مكتـبـة



## الشـمـال والجـنوب

الشـمال والجنوب
تأليف: إليزابيث غاسكِل
ترجمة: عدي جوني

# الطبعة الأولى: 2022 <br> ISBN: 978.9933.634.35.3 <br> جميع العقوق محفوظلة Copyright؟ <br> تصميم الغلاف: قهوة غرافيكس 

العنوان الأصلي للكتاب:<br>North and South<br>by: Elizabeth Gaskell




# اللاذقية، سوريا، هاتف: 2400126/7 (41)963+ <br> info@darfawasel.com البريد الالكتروني يِكنكم زيارتنا عبر موقعنا الالكتروني <br> www.darfawasel.com 


t.me/soramnqraa

2842023

## إليزابيث غاسكِل

## الشمـال والجنوب


ترجمـة: عدي جوني

## aبこ <br> t.me/soramnqraa

 خالتها غرقـت في النـوم. اسـتلقت عـلى الكنبـة في غرفـة الضيـوف الخلفيـة في شـارع هــارلي، وهـي تبــدو في غايـة الجـمال بفســـان الموســلين الأبيـض والشرائـط الزرقـاء.


 مـن أنهـما ترعرعتـا معـاً منـذ الطفولـة حيـث كانـت إيديـث محـط أنظـار الجميـع بجمالهـا، باسـتثناء مارغريـت التي م تلتفــت إليـه إلا في الأيـام القليلـة الماضيـة مـع


 قالـه لإيديـث عـن حياتها المستقبلية في كورفو، وعـن صعوبــة الحفـاظ عـلى البيانـو بهالـة جيـدة (الأمـر الـذي بــدا بالنسـبة إلى إيديـث واحــدة مــن أكـبر المنغصـات التـي قـد تعكـر حياتهـا الزوجيـة). كذلـك تطـرق الحديـث إلى الملابـس التـي يجـب عـلى إيديـث ارتداؤهـا عنـد زيارتهـا لاسـكوتلندا، وهـي المحطـة التاليـة بعـد زواجهـا
 إيديـث، عــلى الرغـم مــن الضجـيـج في الغرفـة الأخـرى، كـورت نفــــــها عــلى شــكل
(1) تَايتانيا ملكه الحوريات فِ مسر هية شكسبرِ "حلم بلية صيف". (م)
 بعـد العشـاء.
كانـت مارغريـت عـلى وشـك أن تخـبر ابنـة خالتها عــن خططها وتطلعاتها بشـأن

 بمثابــة منزلهـا في السـنوات العـشر الأخـــرة. لكــن عجـز رفيقتهـا عـــن الاسـتماع إليهـا دفعهـا للتفكـير بهـذا التغيـير الطارئ في حـياتهـا كان تفكـيراً لا يخلـو مـنـن الفـرح وإنـ شــابته مسـحة مـن الأسى لفــراق خالتها اللطيفـة وابنــة خالتهـا العزيـزة لفــترة مــن
 تناهـت إليها أصـوات الحديـث في الغرفـة المجـاورة. كانـتـ الخالـة شـو تـتحـدث مـع





 عــلى شرف اقـتراب موعــد زفـاف إيدــــت.

 مدللـة، م تكـترث إيديــث للأمـر، وم تكـن لديهـا الإرادة القويـة للتعبـير عـن موقفهـانـا فاستســلمت بعـد أن وجــدت أن والدتهـا طلبـت أطايـب الطعـام التـي يفــترض أن تكـون مناسـبة للتخفيـف مـن آتـار الحــزن الــذي عــادة مـا يهيمــن عــلى حفــلات
 صحنهـا شــاردة الذهـن عابسـة الوجـه، بينـها كان كل مـن حولهـا يسـتمتع بنـكات
(2) قرية صغيرة في أقصى الجنوب الغربي البريطاني. (م)

السـيد غـراي الـذي عــادة مـا كان يجلـس في الطـرف الأخــر مـن المائــــة في حفـلات


 الحديـث التـي وصـات إلى مسـامع مارغريـتـ. "عانيـت كثيراً، ولا أعنـي بكلامي أني م أكـن سـعيدة في حيـاتي مـع المرحـوم الجــرال،
 إيديـث المشـكلة نفسـها. بالطبـع، ومـن دون تحيـز منـي بصفتـي والدتهـا، كنــت أتوقـع أن تتــزوج طفلتـي العزيـزة في ســن مبكـرة، بــل حتـى كــــت أقــول لنفــي

 اســتطاعت أن تَــلأ الفراغـات بطريقتهـا. انتهـت مسـيرة الحـبـ الحقيقـي، في حالـة
إيدــــ، عـلى خــر مــا يــرام.



 بـدت السـيدة شـو وكأنها هـي مـن كانـتـت تسـتمتع برومانسـية الخطوبــة أكـتر مـن






(3) إحدى ضوامي مدينة لندن. (م)
(4) جزيرة في اليونان. (م)

جميـل، وإقطاعيـة فخمـة بالإضافة إلى لقـب مميـز، بقيـت إيديـث متعلقـة بالنقيـب




 مـن الحـسرة عـلى ارتباطهـا برجـل طم تكـن تحبـهـ.
"م أبخـل عـلى إعداد جهاز العروس"، كانت الكلمات التي سـمعتها مارغريت.
 لا يمكنتــي ارتداءهــا مـرة أخـرى".

 بناتهـا تزوجـت قبـل أسـابيع قليـــة.
"انفطـر قلـب هيلـين عــلى شــالٍ هنـدي، لكنـي كنـت مضطــرة عــلى مخالفتهـا
 أن إيديـث حصلـت عـلى شــالاتٍ هنديـة. مـا نوعهـا؟ دلهـي؟ مـع تلــك الأطراف الجميلة؟؟"
 جلسـتها نصـف المسـترخية لتنظـر إلى داخـل غرفـة الضيـوف الخلفيـة المعتمـة قليـلاً. "إيديــث، إيديــث" صاحـت الخالـة شــو، قبـل أن تعـود إلى جلســتها وكأن هــنـه الحركــة أتعبتهـا. نهضـت مارغريـتـ.
"إيديث نائة يا خالة شو، هل هناك أي شيء يمكنني القيام به؟" "يــا للطفلـة المسـكينة" صاحــت السـيدات عندمـا تلقــين هـــذا الخـبر عــن إيديــث، وبــدأ الكلـب الصغـير الراقـد في حضـن الخالــة شــو بالنبـاح متأثـراً بهـذا الشــعور المتدفـق مـن الشـفقة.
"هـس! اصمتـي أيتهـا البنـت الصغـيرة المشــاغبة، ســوقظين ســدتك. كنـت فقـط أريـد أن أطلـب مـن إيديـث أن تبلغ نيوتـن بإحضـار شــالاتها. رمبـا يِكنــك الذهـاب بنفسـك، عزيـزتي مارغريــ؟؟"

صعـدت مارغريــت إلى غرفـة الأطفــال القديـــة في أعــلى المنــزل حيــث كان نيوتـن









 أمـا في منزلهـا، قبـل أن تـأتي للعيـش في شــا




 تنـس كيـف منعتها المربيـة مـنـ البـكاء كــلا تزعـج الآنسـة إيديـثـ، وكيـف بكـت





 ملابسـها لتناسـب حياتهـا القادمـة، واضطـرار والدهـا إلى مغـادرة الأبرشـية للمجـيء إلى لنــدن ولـو لأيـام معـدودة.
أمـا الآن، فلـم يكـن في وسـعها إلا أن تحـب هــنـه الغرفـة رغــم أنهـا تحولـت إلى مـكان
 عـلى فراقها للأبـد في غضـون ثلاثــة أيـام.

قالـتـ مارغريت.




 الأسـفل، أنـت مشـغول".

نزلــت مارغريـت بالشـالات الهنديـة التـي كانــت تفـوح منهـا رانحــة البهـارات الشرقيـة. طلبـت منها خالتها أن تقـف كعارضـة للشـالات بــا أن إيديـث كانـت لا


 ســتحجب نصـف قامـة إيديـثـ وقفـت مارغريـت سـاكنةً مشــدودة القـوام تحـت ضـوء اليُريـا، بيـــما راحـت خالتهـا تعــدل وضـع الشـالات عــلى كتفيهـا. وبينـما راحـت تـدور حـول نفسـها، كانـت مارغريـت تختــس النظـر مـن حـين لآخـر إلى المـرآة الموضوعـة عـلى رف الموقـد، وتبتســم لانعـكاس صورتهـا



لديهـا مثـل هــذه الملابـس الرائعـة، وتسـتمتع بهـا كــما الأطفـال، وشـفتاها تنفرجـان عـن ابتسـامة رضـا. في هـذه اللحظـة، فُتـح البــاب فجـأة لإبـلاغ الحاضريـن بوصـول السـيد هــنري لينوكـس. عــادت بعـض السـيدات إلى أماكنهـن يشـعرن بالخجــل مـن اهتمامهـن الأنتـوي بالثيـاب. مـدت السـيدة شـو يدهــا لمصافحـة الضيـف القـادم، فيـما بقيـت مارغريـت في مكانهـا مـن دون حـراك ظنـاً منهـا بأنـه لا يــزال مطلوبـاً منهـا أن تكــون مــا يشـبه المشـجب للشــالات الهنديـة، وراحــت تنظـر إلى الســيد لينوكـس بوجـه مـشرق مبتهج، وكأنهـا كانــت واثقـهـ مـن تعاطفـه معهـا في هــذا

الموقـف المحـرج.
انشـغلت خالتها بسـؤال السـيد هـنري لينوكـس الـني هِ يتمكـن مـن حضـور العشـاء عـن أخيـه العريـس، وأختـه إشـبينة العـروس (اللذيـن ســيأتيان مـع النقيـب مـن اسـكوتلندا مـن أجــل الزفـاف)، وعـن أفــرادٍ آخريـن مـن عائلـة لينوكـس، وعندهــا
 راحــت تتبـادل أطــراف الحديـث مـع الضيـوف الآخريـن الذـــن نسـيت خالتهـا وجودهـم لفـترة مـن الزمـن. وفي الحـال جـاءت إيديـث مـن غرفـة الضيـوف الخلفيـة وهـي تـرفُّ بعينيها اتقـاءً للضـوء المبهر، وتـرد خصـلات شـعـرها المنـــوش إلى الـوراء وكأنهـا الجـمال النانــم الـذي اسـتفاق فَزِعـاً لتـوه مـن غمــرة أحلامـه. حتـى في نومهـا كان لديهـا شـعور داخـلي بـأن أي شـخص مـن آل لينوكـس يسـتحق أن تنهض لأجلـه، وتبـادره بأسـئلة كثـيرة عـن العزيـزة جانيـتا، شـقيقة مـن ســيكون زوجهـا والتـي ترهـا مـن قبـل، وأعربـت عـن محبتهـا لهـا عـلى نحـو ربمـا كان سـيثير غــيرة مارغريت، لـو لم تكـن معتـزة بنفسـها، مـن منافسـتها الجديــدة. وفي ظـل انزوائهـا إلى خلفيـة المشـهد مـع عـودة خالتهـا للتحــنث مـع الضيـوف، طـحـت مارغريـت السـيد هـنري لينوكـس يوجـه ناظريـه إلى كـرسي فـارغ بجانبها، وأدركــت يقينـاً أنـهـ ينـوي احتـلال هـذا الكـرسي حالمـا ينتهي مـن الـرد عـلى أســئلة إيديـثـ. مل تكـن مارغريـت متأكــُة
 بالنسـبة إليها أن تـراه، لكنها أدركـت بأنها سـتكون أمســية جميلـة. كانـا يتشـاركان

كـره وحـب الأشـياء ذاتها تقريباً. توهـج وجـه مارغريـت بإشراقـة صادقـة صريحــ،

 المحامـاة. فاللعـب بالشـالات وعرضها يختلف كثــراً عــن التوصـل لتسـوياتٍ قانونية". "كنـت واثقــة أنــك سـترى الأمـر مســلياً أن تجدنـا مشـغولاتٍ بالإعجـاب بالأثــياء الجميلـة، لكـن الشــالات الهنديـة بالفعـل لا مئيـل لهـا".
"لا أشـك في ذلـك، كـما هـو ثَنْهـا أيضـاً، لكـن السـيدات يرغـبـن بالحصـول عليهـا". دخـل الرجــال الواحــد تلــو الآخـر فعَـلا صـوت الضجيـج في الغرفــة. "هـذه هـي آخـر حفلـة عشـاء لـك هنـا، أليـس كذلـك؟ فــنـ يكـون هنــاك أي حفلـة

أخـرى قبـل يـوم الخميـ؟؟"


 والقلـب. سـأكون سـعيدة بــان يكـون لـدي وقـت للتفكـير، وكذلـك إيديــث".

 القضايـا مــن صنـع الآخريـنـ".


 الهـدوء وراحــة البال؟"

 "وهـل مـن داؤِ لـكل هــنه المتاعـب؟" أجابـت مارغريـت وهـي تنظـر إليـه مبـاشرة

بانتظـار الــرد عـن سـؤالها. طغـى عليهــا إحســاس بتعـب لا يوصـف مــن تلــك الترتيبـات ذات الأثـر الجميـل التـي انشـغلت بهـا إيديـث كســلطة عليـا عـلى مــار


جميلــة هادئــة حـول الـزواج.
 منها، ليـس مــن أجـل إرضـاء الــذات بــل مـن أجــل إســكات الآخريـنـ، ومــن دون ذلـك لـن يكـون هنـاك راحـة ورضـا في الحيـاة. لكـن كيـف تريـن أنــت الترتيبـات

المناسبة للزووج؟".

 ولا أن يكـون هنــاك فطـور العـرس، يمكنـنـي القـول إنيّ أعـارض الأثـــياء ذاتهـا التـي كانـت متعبـة بالنسـبة إلي". "لا أظنك تعارضين، بل إن فكرة البسـاطة الجميلة تتماشى مع شـخصيتك". م يعجبها هــذا الـكلام تماماً. فانكفـات وهـي تتذكر مناسبات سـابقة حـاول فيها أن يسـتدرجها إلى نقــاشِّ (لعـب فيـه دور المجامـل) الــذي يكيـل عبـارات المات المديـح عــلى شـخصيتها. قطعـت عليـه مسـار الحديـث بالقـول: "مـن الطبيعـي أن أفكـر في كنيسـة هِلْسـتِن والسـير إليها مشـياً بـــلاً مـن ركـوب عربــة إلى كنيسـة لنـدن في
طريـق معبــدة".
"حدثيني عـن هِلْسـتِن، مل تصفيها لي مـن قبـلـ أود أن آخـذ فكـرة عـن المكان الـذي
 وكنيـبِ يسـكنه الصمـت. هــل هِلْسـتِن قريــة أم بـلـدة؟".
 منـازل، أو بالأحـرى أكـواخ بالقـرب منهـا فـوق أرض خـضراء تنمـو حولهـا الزهـور". "وتنمو على مدار السنة وخاصة في موسم عيد الميلاد، أكملي الصورة"، قال لها.
"كلا"، ردت مارغريـت بنـبرة يشـوبها الانزعـاج، "أنـا لا أختلق صـورةً مـن خـيالي، بــل
 "أنـا آسـفـ"، رد السـيد لينوكس، "لكنهـا بـدت لي مثـل قريــةٍ في حكايــة أكترْ منهـا في الحيــاة الواقعيـة".
"وهـي كذلـك فعـلاً، أجابـت مارغريـت بحماســة. "جميـع الأماكـن التـي زرتها، مـا

 حدثتـك عـما أراه فيها، أقصـد كــما هـي عليـه فعـلاً". "ــن أسـخر منـك مطلقـا، لكنـي أرى أنـكَ مصممـة عــلى موقفـكـك حسـناً، أخبرينـي عـــا أود فعـلاً معرفتـه عـن منــزل الأبرشــــة".
"لا أستطيع أن أصف بيتي، إنه بيت وليس بمقدوري أن أصف سحره في كلمات". "إنني أستسلم، تبدين قاسية كثيراً هذا المساء يا مارغريت". "كيـف ذلك؟"، وأدارت عينيها الواسـعتين الناعمتـين دورة كاملـة حولـه، "م أكـن ادرك أننـي كذلك فعـلاً".

 كـمـ أنـا تـوَاق لســماع أي شيء عــن الاثنــين، وتحديـداً المنــزل".
 الحديـث عنـه، إلا إن كنـت تعرفـه"
"حسـناً"، وتوقَف الحديـث لحظـة، "إذاً أخبرينـي عـما تفعلينـه هنــاك. هنــا تقرئـين،
 تذهبـين بالعربــة مـع خالتـك، وتقومـين ببعض الأمـور مسـاءًاء كيـف سـتقضين يومـك في هِلْسـتِن، هـل سـتمتطين حصانـاً، تقوديـن عربـة، أم مَشـــيز؟".
"المـشي بالتأكيـد، ليـس لدينـا حصـان، حتى لوالـدي الـذي يذهـب إلى أبعـد مـكان في
 عربـة أو حتى تمتطـي حصانـاً". "هـل يُكـن أن تعمـلي في الحديقـة؟ فهـذا عمـل، كـما أعتقـد، مناسـب للشــابات في

الريـف".
"لا أدري، لا أظنني سأحب عملاً شاقاً كهذا".
"هـل لديكـم مسـابقات رمـي السـهام، نزهـات، سـباق الكـرات، حفـلات الرقـص في نهايـة موسـم صيـد الثعالـب"
"لا"، أجابــت ضاحكـة، "ليـس أبي ميسـور الحـال لهـذه الدرجـه، حتــى لـو كنــا عــلى مقربـة مـن هــنه الأثـــياء، فـلا أظــن أني سـاذهب إليهـا".




 بالحديــث". كان عـزف إيديــث رانعـاً، لكــن وفي منتصــف المقطوعــة، فُتـح البـاب



 بالفعـل متأخـرأ؟ نظـر الضيـوف إلى ســاعاتهم مصدومــين، وبـدأوا بالمغـادرة.


 ضحيـة زواجٍ غـير متكافـئ. أمـا الآن وبعــد رهيـل الجــنرال، فقــد اسـتمتعت بــكل

مباهـج الحيـاة مـع بعـض الانتكاسـات القليلـة، حتى إنهـا كانـت تحتـار أحيانـاً في العثـور عــلى قلـتٍٍ مـا، إن م يكــن حزنـأ، في حياتهـا لتشـتـكي منــه. عــلى أي حــال،

 فصـل الشــتاء في إيطاليـا. مثــل ســئر النـاس الآخريـن، كان للســيدة شــو رغباتهـا


 قاسـية، وهكـذا كانـت قـادرة عـلـى التـأوه والشـكوى بأسـلوبها الناعـم، فِي حـين كانـت في واقع الأمـر تقـوم بـــا كانـتـ تحـبـ وتـرضى.

 إيديـث التـي انشـغلت بإعـداد طاولـة الشـاي، وإصــدار الأوامـر لتجهيـز أطايـب الطعـام رغـم تأكيـده لهـا أنـه تنــاول عشـاءه قبـل سـاعتين.












عندمـا اندفعـت لاسـتلامها عنــد البــاب، فوجئـت بثقــل وزنهـا، فدخلـت عابســة مقطبـة الوجـه مـع بقعـة سـوداء كبـيرة عـلى فســـان الموسـلين الأبيـض، وآثـار مقبـض
 حــث كطفـلٍ تعـرض للأذيـة. وبالطبـع كان العـلاج واحـداً أي الحالتـين. مارغريـت ســارعت إلى إشـعال غلايـة الشـاي الصغـيرة التـي تعمـل بالكحـول كحــل ناجـــح في
 كانـت تـراه إيديـث أحـرب إلى حيـاة الثكنـات. بعـد هــنـه الأمسـية، اسـتمر اللغـط والضجيـج إلى أن انتهى حفـلـ الزفـاف.

## ورودٌ وأشواك

مـرة أخـرى تسـافر مارغريــت بفســانها الصباحـي عائـدة إلى منزلهـا مـع والدهــا الذي









 أعـوام فقـط، ويتمتـع بطبـع هانـئ، وشـعر أسـود فاحـم قلــما تـرى مثلـهـ. كان السـيد هيـل واحـداً مـن أكثـثر رجـال الديـن الذيـن سـمعت بهـم إسـعاداً، هوذجاً




 الفضـة ناعـم الملمـس، وقبعـة بيضـاء، وعـشرات الأشــياء مـن أجــل حفــل الزفـاف،

ومئـات مثلها مـن أجـل المنـزل". لم تكـن مارغريـت تعلـم عــن سـبب عــدم حضـور
















 هــنه الملامـح القلقــة المُتعَبـة، وعـــادت بذاكرتهـا والدهــا لتبحـت فيها عــن سـبـب لتـــك الخطـوط التـي كانـت تعـبر صراحـةٌ عــن قلـقٍٍ وحــزنٍ مألوفــنـن.

 أفهـم مـا قالتـه الخالـة شـو عــن هــنـه المسـألة سـوى أنـه لا يسـتطيع العـودة إلى
(6) إشـارة إلى مسرحيـة "زواج فيغـارو" (1778) للكاتـب الفرنـسي بيـِر بومارشــيه التـي يلعـب فيها فيغارو شـخصية كبير الغــم الـذي يتـولى إدارة المنـزل. هنه المسرهيـة الكوميدية هي واحدةَ مـن ثلاثية تضم "ملاق إشـيلية" و"الأم المذنبة".
 المنـزل لأكـون إلى جانـب أبي وأمـي لمسـاعدتها والعمـل عـلى راحتيهـما. عندمـا اسـتيقظ والدهـا، كانـت مارغريـت مسـتعدة لتحيتـه بابتسـامة مشرقـة لا أــر


 عـلى وجهـه ملامـح الحـيرة والارتبـاك. كانـت لديـه عينـا ابنتـه الناعمتـان الواسـعتان
 بيضـاء شــفافة. كانـت مارغريـتـ تشـبه والدهــا أكـثر مــما تشـبـه والدتهـا، حتـى إن

 بعـض الأحيـان. كان فمها كبـيراً وليـس برعـم وردة ينفتـح بقـــر كاف ليقـول "نـــمر"



 والدهـا كان مشرقاً كصبـاح مُشــمس، مِتلـئ بالغـمازات، واللَفتـات التـي تُفصـح عــن فـرح طفـوليٍ، وأمـل لا حـدود لـهـ بالمسـتقبلـ.

عــــت مارغريــت إلى منزلهـا في أواخـر شـهـر مَــوز/ يوليـو. كانــت الغابــة قد اسـتحالت
 الشـمس الحارقـة، كذلـك كان الطقـس خانقـاً سـاكناً. اعتـادت مارغريـت أن مَـشـي بجانـب والدهـا تسـحق السراخـس بفـرح مشـاكس، وهـي تتحسـس تهشــمها تحـت




مـن حققـت مارغريـت كل مـا كانـت تتطلـع إليـه. كانـت تشـعر بالاعتـزاز بغابتهـا.





 الحـال داخـل البيـت م يخـلُ مـن المنغَصـات. ومـع هــا الشـا




 أبرشـية أكـبر. مـن جانبـه، كان السـيد هيـل يـرد عـلى تقريـع زوجتـه بتنهيـدة عاليـة











 هولـدورث، لـو مَــت ترقيتـه كـما حصـل مـع جاريهـما السـابقين.

طم تكـن مارغريـت مسـتعدة لهـذه السـاعات الطويلـة مــن النَّـق والشـكوى التـي













 والعـمال مـن أسـبوع لآخـر. ـــو كان منزلنـا في الطـرف الآخــر مــن الأبرشـــية، لــكان


وآل غورمان".
"آل غورمـان" صاحـت مارغريـت. "هـل تقصديـن تلـك العائلـة التـي صنعـت ثروتهـا
 نحـن أفضـل حــالاً هكــذا بِعرفــة العــمال والمزارعــين، والنـاس العاديـين الذيـن لا

يحبون المظاهر".
 الأم وهـي تتخْيّل الشـاب الوسـيم السـيد غورمـان الـــي التقتــه ذات مـرة في منـزل
"لا، بـل إن ذوفـي في اختيـار الأشـخاص ليـس محـدوداً، أحـب جميع الأثـخاص مـن ترتبـط أعمالهـم بـالأرض: كـما أحـب الجنـود، والبحـارة، وثلاثتـهم مــن المهـن المحترمــة
 بالغبازيـن، والجزاريـن، وصانعـي الشـموع، أليـس كذلـك؟". "لكن آل غورمان ليسوا خبازين ولا جزارين، بل صانعي عربات".

 وأتـوق إلى المــشي".

 تشـعر بالريـح الغربيـة تدفعهـا مـن الخلـف بلطـف ونعومـة. وعندمـا كانـت تعـبر
 الخريـف. لكـن المشـكلة كانـتـت في تَضيـة الوقـت مسـاءً. فبعـد تناولـه الشـاي، كان والدهـا ينسـحب إلى مكتبـه الصغــير للقــراءة تـاركاً مارغريـت ووالدتهـا بمفرديهـهـا.
 صــتا كل محـاولات زوجهـا للقـراءة لهـا بصـوتٍ عـالٍ عندمـا كانـتـت تقـوم بأعـمال




 التامليـة الميتافيزيقيـة التـي كانـت تَنحـه البهجـة والـسرور.

 الصيفـي كان أقصر مـن قدرتها عـلى قَـراءة الكتـب قبــل العـودة إلى المدينـة. أمـا

الآن، فلـم يكـن أمامهـا سـوى الكلاسـيكيات الإنكليزيـة التـي انتزعتهـا مـن مكتبـة والدهـا لتمـلأ بهـا رف الكتـب في غرفـة الضيـوفـ وكا وكانـت كتـب "الفصـول الأربعـة (7)"




 كانـت مارغريـت تَيـل إلى التوقَف عـن الـكلام لتستمع إلى قطـرات المطـر تتسـاقط












 مجـرد أخبـار قديَــة. كان فريدريـك موضـع حديـثـ العائلــة عــلى الــدوام متبوعـاً
(7) "الفصول الأربعة" للشاعر الاسكوتلندي جيمس طومسون مجموعة شعرية مؤلفة من أربع قصاند. (8) ويليام هيلي (1745-1820) من أهم أعماله كتاب السيرة الذاتية لصديقه الشاعر ويليام كاوبر.

 تأــيس الإمبراطوريـة الرومانيـة.

بلــب "المسـكين فريدريـك" في حــال ذُكـر اسـمه صراحـةً، ونــادراً مـا كان يحـدث



 إلا أن ديكسِـن طامـا كانــت تـرى السـيد هيـل المصيبـة الأكـبر التـي حلـت عــلى
 قـسِ فقـير الحـال، لا أحــد كان ليـدرك مـا الـذي كانـتـ سـتصبح عليـه حياتهـا لكــن
 (أي في حياتها الزوجيـة). بقيـت معها وكرسـت نفسـها لرعايتها، وكانـت تعــنُ نفسـها




 أخبـاراً جديـدة وصلـت بخصـوص فريدريـك لا تعلـم بهـا والدتهـا، وتجعـل والدهــا











في الصباحـات الجميلـة، أو يقـف ســاهماً بالقـرب مـن نافـذة مكتبـه حتـى يناديـه ســاعي البريــد، أو يذهـب إلى الزقــاق يــد يــده مصافحـاً مـع إحنـاءة بالـرأس تعـبر عـن الثقـة والاحـترام للقـس الــذي كان يراقبـه وهـو ينـصرف وراء التخـم المـليء بالزهـور البريـة متجـاوزاً شـجرة القَطلَـب الكبـيرة، قبـل أن يعـود إلى مكتبـه ليبـدأ عملـه اليومـي بقلـب مثقــل وبـال مشـغول. لكـن مارغريـت كانـت في سـنُ يسـاعدها عـلى التخلـص بسـهولة لفـترة مـن الزمـن مـن أيُ إحسـاس بالقلـق لا يسـتند عـلى الحقائـق سـواء بالاسـتمتاع بيـوم مشـمس، أو ظـرف مـا يبعـث عـلى الشـعور بالسـعادة. وعندمـا جـاءت الأيـام الأربعـة عـشرة الصافيـة مـن شـهر تشريـن الأول، تســاقطت مخاوفهـا كـما تُطـيُرٌ الريـح زغــب شـوك الجمـل، ولم تعــد تفكـر في شيء آخـر ســوى جــمال وســحر الغابـة. انقـضى موسـم قطـاف السراخـس، وتوقـف المطـر، وبـات بمقدورهـا الوصـول إلى فسـحات مـن المروج التـي بل تكـن تجـرؤ سـوى إلى النظـر إليها في شـهري تَـوز وآب. كانـت قــد تعلمـت الرسـم مـع إيديـت، وتحـشترت بــا فيـه الكفايـة، إبـان الطقـس الســئئ، عـلى لهوهـا الكسـول في جــمال الغابـة عندمـا كان الجـو مناسـباً، لتحـزم أمرهـا لرسـم مـا تسـتطيع قبـل حلـول فصـل الشـتاء. وفي صبـاح ذات يـوم وبينـها كانـت منهمكـة في تحضـير لـوح الرسـم، فتحـت ســارة ـ الخادمـة بـاب غرفـة الضيـوف لتبلغها بوصـول "الســيد هـنري لينوكـس".

## في العجلة الندامة

"السـيد هـنري لينوكس". كان هـو الشـخص الـذي خطـر عـلى بالهـا قبـل لحظـة مـنـ

 وهـي تضـع لـوح الرســم جانبـاً وذهبـت لمصافحتـه. "سـارة، اذهبـي واخـبري أمـيـي"، "أنـا ووالـدتي لدينـا الكثــر مـن الأنـئلة عـن إيديـثـ، أنـا ممتنـة لقدومـك لزيارتنـا". "أمر أقــل لــك بأنــي ســآتي لزيارتـك؟" بادرهـا بالســؤال بنـبرةٍ منخفضـة عــلى غــير العـادة.
"لكنـي سـمعت بأنـك كنــت في الجبـال الإبــكوتلندية وز يخطــر عــلى بــالي أن هامبشــاير (10) ســتكون عــلى اللائحــة".
"آه" قـال بــرح"، "كان العريسـان يُدبِّرون المقالـب السـخيفة، ويقومـان بالعديـد مـن



 مـن واجبـي ألا أغـادر حتـى أراهـما يغـادران بأمـان إلى بليمِـٌُ ".
 كتبـت رسـالتها عـلى عجـل. هــل غـادرا فعـلا يـوم الثلاثــاء؟".
(10) مقاطعة تقع جنوب شرق إنكلترا على ساحل القنال الإنكليزي. (م)
"نعـم وأراحـاني مـن مسـؤولياتي. أعطتنـي جميـع أنـواع الرسـائل لـك. لـدي قصاصـة منها، أـــن وضعتها يــا تـرى؟ آه، هـا هـي ". "شـكراً جزيـلاً" قالـت مارغريـت وهـي ترغـب في أن تقــرأ الرسـالة لوحدهـا مـن دون
 سـارة ارتكبـت خطـاً مـا). مـا إن غـادرت مارغريـت الغرفـة، حتـى بـــأ يتفحـص المـكان حولـه. كانـت غرفــة
 مفتوحـةً عـلى مصراعيها جيـث انتصبـت عنـد الزاويـة الـورود وعرائـش زهـر العسـلـ





 عليهـا كلـمات بخـط مارغريـتـ. أحـب النظـر إلى الورقـــة قبـل أن يضعهـا عـلى الطاولة
وهـو يطلـق تنهيـدة حسرة.
"مـن الواضــح أن معيشــتهم عــلى فــد الحــال كـها قالـتـ. وهــذا أمــر مسـتغرب
بالنسـبة إلى آل بيريسـفِرد الذيـن ينحــدرون مــن عاثلـــة معروفـة".

 لينوكـس لتزيــد الأمـور سـوءاً، رغـم أن السـيدة هيـل كانــت تشـعر بالإطـراء لأنــهـ فكَّـر بزيارتهـم.

 (13) الجزء الثالث والأخير من "الكوميديا الإلهية". (م)
"لسـوء الحـظ أننـا ســنتاول العشـاء باكـراً اليـوم، وليـس عندنـا شيءٌ نقدمـه سـوى اللحـوم البــاردة(4) لأن الخــدم ســيكونون مشـغولين بالكــوي. وبالطبـع علينــا أن




 واثقــة أن الهـواء الرطـب الــني يبعـت عــلى الخمـول هــو السـبب في كل هـــا". شـعرت مارغريـت أن سـحابة بـاردة وقفـت بينها وبـين الشـمس. أنصتـت بـكل صـر
 للعـودة إلى السـيد لينوكس. "والـدي معجـب بالسـيد لينوكـس، وفــد تعارفـا بشـكل طيـب عــلى مائــدة فطـور
 العزيـزة. فاللحـوم البـاردة سـتكون مناسـبة للغــداء الـــي سـيعدُّه السـيد لينوكـس عشـاءً في السـاعة الثانيـة بعــد الظهـر".
"لكــن مــاذا علينـا أن نفعـل حتـى ذلـك الحــين؟ إنهـا لا تــرال السـاعة الســابعة والنصـفـ".
"سـأطلب منـه مرافقتـي إلى الخـارج مـن أجـل الرسـم. أنـا أعلـم بأنـهـ يحـب الرسـم.
 يسـتغرب الأمــر إن م تفعـلي ذلـك". خلعـت السـيدة هيـل مريولهـا الحريـري الأسـود. وبــدت امـرأة في غايـة الجـــمال
 بانـهـ كان يتوقع أن يطلبـوا منـه البقـاء، فقبـل الدعـوة بـسرورٍ بالـغ جعـل السـيدة (14) لحـم مطبـوخ (دجـاج، ضـان، عجـل) يُقطـع إلى شرانـح ويُقــم بـارداً عـلى طبـق أو في شــطانر، مـــل السـجق أو المرتدـــلا. (م)

هيـل تتمنى لـو تسـتطيع أن تضيـف شـيئا آخـرَ إلى اللحـوم البـاردة. شـعر بالسـعادة تغمـره، وأعـرب عــن فرحتـه بفكـرة مارغريـت بالخــروج معـاً إلى الهـواء الطلــق وممارسـة هوايـة الرسـم، مـا دام السـيد هيـل يبــدو مشـغـولاً الآن، عــلى أمـل اللقــاء
 معـاً بفـرح بعــد أن انتقيـا مـا يريـــدان مـن الأوراق والفـراثيـي "مـن فضلـك، توقـف هنــا لدقيقـة أو دقيقتــنين"، قالــت مارغريــت، "هــذان هــما الكوخـان اللــذان م يبرحـا مخيلتـي خــلال الأنسـبوعين الماطريُـن وكأنهــما يوبخـاني لأنــي م أرســمهما".
"عــلى الأقــل قبـل أن ينهـارا ويختفيـا عــن الوجــود. بالفعــل، إن كان لابـــد مـن رسـمهما، وهـما رائعـا الجـمال، فعلينـا أن لا نؤجـلـل ذلـك إلى العـام القـادم. لكــن أيـن

ســنجلس؟".
"تبـدو وكأنـك جنـت لتـوك مـن مكتـب المحامـاة لا مـن المرتفعـات الإسـكوتلندية! انظـر إلى هــذا الجــع الجميـل لشـجرة تركهـا الحطابـون في المـكان المناسـب تحـت الضـوء. ســأضع وشـاحي عليهـا لتصبـح عرشــأ للغابــة".
"وضعـي قدميـك في بركــة الوحــل تـــك التـي سـتكون بمثابــة مســنـ ملـكي! ابقـي
 الكوخــنِ؟".
" أشـخاص متجولـون قبـل خمسـين أو سـتـنـن عامـأ. أحــد هذيـن الكوخــنـ لا يسـكنه
 الكـوخ الآخر. انظـر هـا هـو ذا الرجـل العجـوز، سـاذهب اللتحـدث إليـه. إنـه أهـم، ستسـمع كل أسرارنـا".

وقـف الرجـل العجـوز أمـام كوخـه حـاسر الـرأس يتـوكأ عـلى عصـاه تحـت الشـمس.
 وبــدأت بالتحـدث إليـه. ســارع السـيد لينوكـس برسـم الشـخصين وأكمـل مشــهـد المنظر الطبيعـي بإشـارة إليهـما. وعندمـا حـان الوقـت للنهوض والتخلص مـن المـاء

وبقايــا الـورق، تبـادلا اللوحتــنـن ضحكـت مارغريــت واحمـرتّت خجـلًا، بينـما راح لينوكـس يتفحـص قســمات وجههـا مليـأ.

 "كان مشـهداً لا يُقـوم. لا يمكنـك أن تعلمـي كـم كان مغريـاً. بـل بالـكاد أجـرؤ عـلى ان أخـبرك كـم سـأحب هـذا الرسـم".











 طلب السيد هيل أن يلقي نظرة على اللوحتين.

 فيها كثــيراً.

(15) تعـرف في العـاملم العـربي بأسـماء مختلفـة. منهـا "الـسُري" و"الوربديـة" و"البدينـة" إثـارة إلى بدانـة الأوراق،
 "بـــل" أو "براصيـا المنــزل". (م)

المطـر، ألا يبـدو لـك ذلـك؟"، قالـت مارغريـت وهـي تتلصـص مـن فـوق كتفيـه عـلى
الشـخصين اللذيـنـن رسـمهما السـيد لينوكس في لوحتـه.
 بالروماتيـزم. مـا هــذا الـشيء المعلـق عـلى غصـن الشـجرة؟ ليـس عـش أحـد الطيـور بالتأكــــد".
"كلا يــا أبي، إنها قبعتـي. لا أسـتطيع الرسـم وهـي عــلى رأسي لأنهـا تشـعرني بالحــر. أتَنـى لـو أسـتطيع رسـم الأثـخاص. هنـاك العديـد مـن الأشــخاص هنـا أود رسـمهـم". "إن رغبـت وأحبــت فعـلا أن ترسـمي الأشـخاص كـما يبـدون فعـلاً، فسـتنجحين في

 لتقطـف بعـض الـورود لتزيـن بهـا فســانها الـذـي ســرتديه عــلى العشـاء.

 "صـاح السـيد لينوكـس، دعينـي أسـاعدك" وراح يجمـع ورود القرمـز المخمليـة التـي كانـت لا تسـتطيع الوصـول إليها. تقاسـم الغنيمـة معهـا فوضــع اثنتـــنـن في عــروة







"مارغريـت، بُنيتي، لـو قطفـت لنـا بعـض الأجـاص مـن أجـل التحليـة "، قــل الســيد
 الضيافـة، قـد وُضعـت عــلى الطاولــة.

اسرعـت السـيدة هيـل، وكان التحليـة كانـت أمـراً طارنـاً غـــر مألـوف في منـزل القـس



السـيد هيـل.
"هنــاك عُــار مــن الأجـاص البنـي الحلــو عــلى السـور الجنـوبي التـي تضاهـي كلـ


 تجـاوزت حــود الوقاحـة والجـرأة لتنازعـك عليها حتـى في ذروة التــذذ بأكلها".




 بشـقيقة أرملـة الجــرال شـو، لكــن م يكـن بمقدورهـا إلا الاستســلام عندمـا نهـض السـيد هيـل مـن عــلى الطاولـة لمرافقــة ضيفـهـ " ســآخذ معـي سـكيناًا، فــال السـيد هيـل "فقـد ولــت، بالنسـبة لي، أيـام قضــم الفاكهـة بالطريقـة البدائيـة التـي وصفتهـا. إذ لا أستطيع أن اسـتمتع بأكلها قبـل

تقشـــرها وتقطيعهـا".
صنعـت مارغريـت طبـــاً للأجـاص مـن ورق الشــمندر بلونهـا البنـي الأصفـر الرائـع.

 اختـار بـكل عنايـة أكثرُ التـمار نضجـأ وطـراوةً، وجلس فِي مقعـد الحديقـة يسـتمتع بهـذه الرفاهيـة مـن الراحـة.
"يـا لهـا مـن حيـاة مثاليــة التـي تعيشـينها هنـا! لطالــا كنــت أشــعر بـشيء مـن

الاسـتخفاف بالشـعراء عندمـا يقولـون "يـا ليـت لي كـوخ بجانـب تلــةٍ"(16) وأشـــــاء مـن


 والقرمـز" وراح يشــر إلى أشـجار الغابـة التـي طوقـت الحديقـة كـما لـو كانــت عشـاً. "مـن الأفضـل أن تتذكـر بـأن سـهـاءنا ليسـت عـلى الـدوام زرقـاء كـما هـي الآن. فهنـا



"مارغريت! أنا احتقرت! إنها كلمة قاسية".



"لن أفعل ذلك ثانية" قال بكل ودٍٍ ثم انعطفا عند زاوية الممشى.







 لـه بكرامتها الأنثويـة.
"مارغريـت" باغتهـا قائلاً وأمسـك فجـأة يدهـا، مـا اضطرهـا أن تقـف سـاكنة تنصـت
(16) من قصيدهَ للشاعر مامويل روجرز (1765-1856). (م)

إليـه وهـي تكـره نفسـها عــلى خفقــان قلبهـا طـوال الوقــتـ. "مارغريــت، تَنيـت







 وعندهـا قالـت لــه:

 معـي. لا أسـتطيع أن أعطيـك رداً كـهـا تريــني أن أفعـل، وسأشـعر بالأسـف لــو أني سـبـت لـك الإزعـاج".
"مارغريـت" صـاح السـيد لينوكس وهـو ينظـر إلى عينيهـا اللتــين قابلتـا عينــهـ بنظـرة واسـعة صريحـة تعبـيراً عـن ثُقتها، ورغبتها بــألا تسـبب لــه الأمر.





"ــولا أنـك مُ مَـلأ رأسـك بهـذا الخيـال، لــكان مـن دواعـي سروري أن أفكـر بــك
كصديـق".
"لكـن يكــن للأمـل أن يبقـى، أليـس كذلـكـ، بــان تفكـري بي محبـاً عاشـــاًّ. ليـس


دقيقتـين وهـي تحـاول أن تستكشـف الحقيقـة كـما هـي في قلبها، قبـل أن تـرد عـلى سـؤاله، نــم قالـت لــه

 توقفـت عـن الـكلام "هــذا الحديـث كلـه". توقف قليلاً قبل أن يجيبها، ثم قال ببرودة نبرته المعتادة:


 "أنت منزعج"، قالت بحزن؛ "كيف يِكن أن أساعدك؟" بــدت محزونــة فعـلاً حالمـا قالـتـ ذلـك، حتـى إنـه راح يصـارع خيبتـه للحظـة، ثـــم
 "يجـب أن تعـوّضي ليـس عــن الاسـتخفاف بعاثــق، يــا مارغريــت، بــل برجــل لـ لـ

 الموضـوع، لكـن في المــرة التـي بــاح فيها باعمــق وأفضــل مشــاعر طبيعتـه، قوبــلـ
 يفكـر جاهــداً في الـزواج!".

ط تسـتطع الـرد عليـه. أزعجها حديــه الـذي لامس واسـتفز جميع نقـاط الاختـلاف







وراح يسـتمتع بأكلهـا بـكـل مَهـلـ وتـأنٍ. كان أشـبه بذــك الملـك الشرقـي في تـــك


 السـيد لينوكـس ووالدهـا. بـــت متجهمـة وليسـت مسـتعدة للـكلام، متسـائلة متى



 لنفسـه. وراح مـن حـين لآخـر يختــس النظـر إلى وجههـا الحزيـن المثقـل بالهـــوم. "انــا لسـت شـخصاً لا أعنـي لهـا شـيـيأ كـما تعتقــد"، قــال لنفسـه، "لـن أتخــلى عـن الأمـل".





 المغـادرة للمـاق بقطـار السـاعة الخامســة. توجهـوا نحـو المنــزل لتوديـع الســيدة هيـل. وفي تلــك اللحظــة الأخــيرة، خرجــت الشـخصية الحقيقيـة للسـيد لينوكـس

 الاسـتخفاف الـذي عاملتنـي بـه عندمـا كـــت تسـتمعين إلى حديثـي خــلال نصـف السـاعة المـاضي. وداعـاً، يـا مارغريت...مارغريـت!"."

## مصاعب وشكوك

رحـل السـيد لينوكــس. أغلقـت أبـواب المنــزل اسـتعداداً للمســاء. اختفـت الســهاء


 لتمشـيط شـعر مارغريـت بحجـة اسـتعجالها في الذهـاب إلى السـيدة هيـلـ كان ان عـلى مارغريـت أن تنتظـر لوقـت طويـل في غرفـة الضيـوف إلى أن جـاءـ إت والدتهـا
 وراحـت تفكـر بمجريــات اليـوم؛ النزهــة الممتعـة، وجلسـة الرسـم، والعشــاء المبهـج،











جــاءت والدتهـا إلى الغرفــة قـبـل أن تهــدأ في رأسـها دوامـة هـــه الأفـكار. كان عـلى

مارغريـت أن تنفض ذكريـات كل مـا جـرى ومـا قيـل ذلك اليـوم، وتتحول إلى مستمع
 مجـدداً، وكيف وضعت سـوزان لايتفـوود زهـوراً اصطناعيـة في قبعتها لتعطي بذلك





 هيـل الغرفـة لتتشـاور مـع ديكســن بشــأن إعطـاء بعـض الملابـس الشــتوية للفـــراء.

 اليـوم مـرة أخـرى.
"مارغريـت!" ناداهـا السـيد هيـل أخـيراً بنـبرة مباغتـة يائســة جعلتهـا (تجفـل). "هــلـ


غرفـة المكتب؟ أود التحـدث معـك بأمـر خطـير يهمنـا جميعـاً".
"أمـر خطـير يهمنـا جميعـاً". لم تتـح الفرصــة للسـيد لينوكــس أن يحــادث أباهـا






 وخرجـت منـه الكلـمات أخــراً مصحوبــة برجفــة "مارغريـت، أنا...سـاغادر هِلْسـتِنـ".
"تغادر هِلْستِن، يا أبي! بلاذا؟"

بقـي السـيد هيـل صامتاً لدقيقـة أو دقيقتـين مـن دون أن يجيـب عـلى سـؤالها، وأخذ


 إيلاماً عـلى والدهـا منهـا. "ماذا يا أبي العزيز؟ أخبرني!" نظر إليها فجأة، ثم قال بهدوء بطيء مُجبَر عليه: "أنني لن أبقى كاهناً في كنبسة إنكلترا".






 المثير للشـفقة في قســمات وجهـه، وكأنـه يتوسـل ابنتـه حكــمأ رحيـماً ولطيفاً، دفعها



بحبـه لولـده أن اشــرك بـأي...
 الأسـقف بـكل مـا نعرفـه عـن الظلـم الــني وقـع عـلى فريدريـكـ...."


 المؤكــة، لكـن أن أتحـدث عـن سـبـب معانـاتي أمـرْ يفـوق طاقتـي".
"شــكوك، يـا أبي! شـكوك في الديـن؟" سـألته مارغريـت مصدومـةً أكـثر مـن أي وقـت
مصى.
"كلا، ليسـت شــكوكاً في الديـن، لا علاقـة للأمـر بالديـنـ". توقـف عـن الـكلام. أطلقـتـت




 إنكلـترا التـي سـتغلق أبوابهـا في وجهـي". م يسـتطع أن يتابـع حديثـه للحظـةٍ أو



 لكـن مـن دون جـدوى، مـن دون فائـدة، لا يِكنـنـي أن أشــعر بهـا في أعماقَي".







للخـوض في المسـار الـذي يمــشي فيـه الآن.

 كان يقـرأه بسـبب الاضطـراب الـذي كان يجيش بداخلها. "هــه مناجـاة كتبهـا السـيد أولدفيلـد الـذي كان ذات مـرة كاهنـاً في أبرشـية ريفيـة،

مثـلي، قسـاً في كارنغسـتِن، في ديـربي شـاير، قبـل مائـة وخمســين عامـأ أو أكتثر. انتهـت
 وكأنه يخاطـب نفسـه، قبـل أن يقـرأ بصـوت عـال: عندمـا لا تعـود قـادراً عـلـى مواصلـة عملـك مـن دون أن تُسيء إلى اللـه، وتحـط مــن










 مـن الشـكر. إن تظاهــرتِ بـضرورة الاســتمرار في الكهنـوتوت عندمـا تُتهمــين بإفســاد


 وتلاشـت أمـام إحساســه بالمعانـاة.
 والآلاف مــن الأشــخاص الــني عانــوا".
"لكـن يــا أبي"، قالـت وهـي ترفـع وجههـا المحتقـن والمبلـل بالدمـوع، "الشــهـداء

(17) اثارةً إل الشهاه، القديسين الاواونل الذين تضوا لإيانهم بالمسيح وتسكهمر بتعاليه. (م)
"امــا أنـا فقـد عانيت مـن أجـل الضمـير يــا طفلتـي" أجابهـا بتماسـك بــدا مضطربـاً

 مـن عقـلـي". هــز رأسـه وهـو يتابـع كلامـه قائـلاً: "إنهـا أمنيـــة أمــك المسـكينـة التـي





 ضمـيري الآن كـما فعلـت مـن قبـلـ ليسـامحني الـرب".
 وإهانتهـا. حمـدت مارغريــت اللـه عــلى أنهـا لم تسـمع ســوى القليـل منهـا. وأخـــراً
"مارغريت، أذكرك بالعبء الثقيل المرير. علينا أن نغادر هِلْسِنِ".
"أجل، ولكن متى؟"
"كتبـت إلى الأسـقف رسـالة، ربـــا أخبرتـك عنهـا مـن قبـل، لكـن بـدأت أنـسى الأثــياء
 الحقائـق القاسـية، "أبلغـه فيها نيتـي بالاسـتقالة مـن منصـب كاهــن الأبرشـية. كان
 نفعاً. كذلـك حاولـت مـع نفـسي، ولكـن عبثـاً. ســأواصل إجـراءات الاسـتقالة، وأمثـل



المقبـل، سـألقي عظـة الـوداع".
هـل مـن الـضروري أن يكـون الرحيـل مفاجئاً إذن؟ تسـاءلت مارغريـت بينها وبـين

نفسـها؛ أو ربهـا كان بالفعـل كذلـك. فالانتظار سـيزيد مـن قسـوة الأمه ومـن الأفضـلـ

 فوجئتـت مارغريـت بوالدهـا يعـاود تجوالـه في الغرفـة مـرة أخـرى قبـل أن يـرد عـلى السـؤال. وأخـيراً، توقف وقـال لهـا:
"مارغريـت، لسـتُ ســوى رجـل مسـكين جبـان. لا أسـتطيع تَحمُّـل أن أكون سـبـباً في أملم الآخريـن. أنـا أدرك قَمامـاً إن حيـاة والدتـك الزوجيـة طم تكـن كـما كانـت تأمـل، ومـنـ


 المسـألة التـي وصلـت إلى خواتيمها.



 أيُّ خطـة أصـلاً.

 إلا أن شــدة الألم كانـت لا تـزال حديثـة العهـد في صميـم أعماقهـا.
"إلى ميلتِن الشمالية؟"
"أجل" أجابها بالطريقة اليائسة الباردة ذاتها.
"ولمَمَ هناك؟" سألته.
"لأن هنـاك أستطيع أن أكسـب لقمـة العيـش لأسرتِ. فأنـا لا أعـرف أحـداً هنـاك، ولا أحـد يعـرف هِلْسـتِن، أو يحدثنـي عنها أِنـ". "لقمـة العيـ! حسـبت أنـك ووالـدتي قد..."سـكتت مارغريـت في محاولـة للسـيطرة

عـلى اهتمامها الطبيعـي بحياتهـم المسـتقبلية، عندمـا لمحـت جبـين والدهـا يتغضـن

 "سـتعلمين كل شيء يـا مارغريـتا، فقـط سـاعديني في إبـلاغ والدتـكـ، يِكنـنـي أن أقـوم


 اخبارهـا بالأمر، يـا مارغريــ؟؟".


 مارغريـت نفسـها، وقالـت مـع نظـرة قويــة تعلـو وجههـا: "إنـه أمـر مـؤلم، لكـن لا الـا
 مـن الأثــياء المؤلمـة لتقـوم بهـا".


 المـال، بمعـزل عـن دخلـك مـن عمـلك، أليـس كذلـك؟ الخالـة شـو، كـما أعلـم". " اجــل، أظـن أن لدينـا قرابـة مائــة وسـبعين جنيهـاً ســنوياً. سـبعون جنيهاً تذهـبـ

 "لا يـا أبي، يجــب ألا يعـاني فريدريــك،" قالــت مارغريــت بلهجـــة حازمــة "مــن أي

 في مسـكن رخيـص في مـكان مـا هــادئ في إنكلـترا؟ أظـنـن أن هــا ممكـنـ".
"لا، هــذا لــن يفـي بالغـرض"، فــال الســيد هيـل، "يجـب عــليَ أن أعمــل لأثــغل





 الترتيبـات كافـة مـن دون أن يبلغ أحـداً مـن أفـراد عائلتـه بنوايـاه. "لا يمكنـنـي تقبـل أي اعـتراض، فهـذا يصيبنـي بالحـيرة".
 إليـه، إن قـورن بهـذا التغيـيـر المرعـبـ في حياتهـم؟
 لا يمكننـي احتمالـه مـن دون أن أتكلـم، كتبـت إلى السـيد بيـل، ألا تتذكريـن السـيد

بيـل يــا مارغريـت؟"
"كلا، هم أره في حيـاتي قـط. لكنـي أعـرف مـن يكـون. إنـه عـرَّاب فريديـرك، وأســتاذك القديـم في أكسـفورد، أليـس كذـــك؟"




 معـي، ونحـن نديـن لـه بالفضـل في الذهــاب إلى ميلـتِنِ".
"كيف؟"
"لديـه عقـارات ومســاجرون، ومنــازل، وبيـوت، ومصانــع هنـاك، رغــم أنــه لا يحـبـب


"مــدرس خـاص!" قالـت مارغريـت بــازدراء "بحـق اللـه مــا الـذي يجعـل أصحـاب المصانـع مهتمـين بـالأدب، أو الفلســفة أو إنجـازات السـادادة النبـلاء؟" "بعضهـم بالفعـل أشـخاص رائعـون، يدركـون عيوبهـم أكـثر مــما يفعـل أحــد مـا في




 إلى حـد لـن يذكروني بهِهْســنـن".



 "متى نرحل" سالته مارغريت، بعد صمت قصير.

 اسـتكمل إجـراءات الاسـتقالة، لــن يحــق لي البقــاء هنــا". صُعقت مارغريت. "خلال خمسة عشر يوماًّ!.
"ليـس تَامـاً باليـوم والسـاعة، لا شيء ثابـتـ"، قـال السـيد هيـل بــردد ممـزوج بالقلق، حالمـا كــح الحـزن يعلـو وجـهـ ابنتـه، وذلـك التبـدل المفاجـئ في لـون بشرتهـا. إلا أنها سرعـان مـا تمالكـتـت نفسـها.
"اجــل يــا أبي، مـن الأفضــل حسـم الأمـور سريعـاً، كـما تــول. العقـدة الأكـبر هـي أن أمـي لا تعـرف شـيناًا".
"المسـكينة ماريـا! "أجابهـا الســيد هيـل برقــة " آه يــا ماريــا المسـكينة! لـو ط أكــن

متزوجـاً، لـو كنـت وحيـداً في هـــا العـام، لـكان الأمــر أكـئر سـهولة يــا مارغريـت، لا أقـوى عــلى إخبارهـا!".



 عنـي وعـن أمـي، تحـت تأـــير وهـم، إغـراء مـا! أنــت لا تعنـي ذـلـك فعـلاً!".




 شـيئاً أو تلتفـت إليـهـ وعندمـا وضعـت يدهـا عـلى مقبض البـاب، ناداهـا. كان يقـف بجانـب موقَد النـار مقـوس الظهـر وقـد وضـع يديـهـ عــلى رأســه، وقــال لهـا:
"ليباركك الرب يا طفلتي".
"وعـسى اللـه يعيــك إلى كنيسـته" أجابتـه مـن أعـماق فلبها، لكنها سرعان ما شـعـرت

 سـمعته يتمتـم لنفسـه "عـانى الشـهداء والتوابـون أملـأ لا يطـاق، لـن أتراجع". جفـل الاثنـان لـدى سـماعهما السـيدة هيـل تنـادي عـلى ابنتهـا. ابتعـــا عـن بعضهـهـا
 المنــزل طـوال الغـــ ومـع حلـول الليـل، يجـب أن تكـوني قـد أخـبرت أمـك بالأمـر". "أجل يا أبي" أجابته، وعادت إلى غرفة الضيوف بحالة من الصدمة والغثيان.

## القرار

t.me/soramnqraa

أنصتت مارغريـت جيـداً إلى مخططات والدتها مــدٌ يــد العـون للفقـراء في الأبرشـية.








 عـلى الأرجـح قاسـياً، ولا بــد مـن مسـاعدة الفقـراء المســنـنين". "دعينـا نقوم بـكل مـا نستطيع فعلـه يــا أمـي" قالتـ مارغريـت دون أن تفطـن إلى إلى
 التـي سـيقدمون فيهـا مئـل هــنه المسـاعدة "فقــد لا نطيـل البقــاء هنـا كـــيراً".

 أنـه هــا الهـواء الرطـب غــير الصحـي".
 الدخـان في شـارع هـارلي. لكننـي أشـعر بالتعـب فقــد حـان موعـد النـوم".
"هـذا صحيح، إنهـا التاسعة والنصـف. مـن الأفضـل أن تذهبـي إلى سريـرك حـلاً يـــا عزيـزتي. اطلبي مـن ديكِيـن أن تعـد لـك العصيـدة، وسـآتي للاطمئنـان عليـك حالمـا تخلديـن إلى النـوم. ربــا أصبـت بالـبرد أو الهـواء الفاســد مـن المسـتنقعات...". "لا يـا أمـي"، قالـت مارغريـت وعــلى وجهها ابتسـامة باهتـة وهــي تُقبَــل والدتهـا "أنـا بخـــر، لا داعـي للقـلـق، أنـا متعبـة فحسـبـ". صعـدت مارغريـت إلى غرفتها. وحرصـاً منها عـلى تهدئـة مخـاوف والدتها، تناولـت
 إلى غرفتهـا للنـوم، كانــت مارغريـتـت قــد اســتلقت مسـترخية في سريرهـا. ومـا إن


 عندمـا نظــرت صبـاح هــنا اليـوم مــن النافـذة، رقـص قلبهـا لرؤيـة الأضـواء عــلى




 في عقلـه ليصبح منبـوذاً، وكل هــذه التغيـيرات حشــدت نفسـها حـول هـــه الحقيقـة

الوحيـــة البائســة.
نظـرت إلى الخطـوط الرماديـة الغامقـة لـبرج الكنيســة المربـع المنتصـب في مركــر



 خلفهـا سـلام اللـه ومجـــه الـذي لا يــزول: تلــك الأعـماق اللامتناهيـة مــن الفضـاء

بهدوئهـا السـاكن كانـت بالنسـبة إليهـا أكـتر سـخرية مـن أيٌ حـدود ماديـة تســد



 منهـا ووضـع يــده عـلى كتفهـا قبـل أن تفطـن إلى وجـوده.
"مارغريـت، عرفـت بأنـك لا تزالــين صاحيـة، فلـم أسـتطع منـع نفــــي لأطلـب منـك أن تشـاركيني الصـلاة أن نتـلـو دعـاء الـرب، وهــذا سـيكون خـيراً لكلينـا". ركـع السـيد هيـل ومارغريـت بجانـب الكـرسي عنـــد النافــة. شـخـص ببـصره إلى


 واحــلأ، بـل سـارعت إلى سريرهـا حالمـا غـادر والدهـا الغرفـة، وكانْهـا طفـلـ يشـعر بالخـزي مـن فعلتـه. ليــت العــام كان ملييــا بالمشـكـلات المحــِرِّة التـي يمكــن لهـا


 شـجرة شـاهقة الارتفـاع ليصـل إلى الغصـن حيــث علقـتـ قبعتهـا، فـإذ بـه يســط

 هــارلي مـرة أخـرى تتحـدث معـه وقـد أصبـح عجـوزاً مـع معرفتـهـا طـوال الوقـت أنـهـ


كانـت ليلـة بانسـة مؤرقــة، مقدمــة سـيئة لليـوم التـالي. اســتيقظت متعبـة وهـي عـلى يقـين أن الواقـع أسـوأ بكثــير مـن أحلامهـا المحمومــة. تذكـرت مـا مـا جـرى، ليـس


والدهــا مُنفــاداً وراء شـكوكه التـي مل تكـن بالنسـبة إليها سـوى مغريـات الشــيطان؟


تعرفـه تَامـاً.
كان الصبـاح المشــمس اللطيـف سـبـباً بـان تشـعر والدتهـا بالسـعادة عــلى مانــدة

 يـده عـلى الطاولـة وكانــهـ يســند نفــــهـ:
"لـن أعـود إلى المنـزل حتـى المسـاء. سـأذهب إلى قريـة بريـسي، وسـاطلب مـلـ مـن فارمـر






 للذهـاب إلى المدرسـة. نزلـت السـيدة هيـل بمـزاج أكـثر فرحـاً ونشـاطاً مـن المعتـاد. "أمـي، تعـالي معـي نتجـول في الحديقــة هــذا الصبـاح، دورة واحــدة فقـطـ" قالــت

مارغريـت وهـي تحيـط خـصر والدتهـا بذراعهـا.
 نحلـة تدخـل في جـوف وردة كبيرة. فقالـت لنفسـها: سـابدأ بالحديــت عندمـا تخـرج

النحلـة بغنيمتها مـن الرحيق. هــنه هـي الإشــارة. خرجـت النحلـة.
 ميلـتِن الشــمالية". نطقــت مارغريـت بالحقانــق الثــلاث التـي يصعـب قولهـا. "مـا الــذي يجعلـك تقولـــن هـــا؟" سـالت السـيدة هيــل بصـوت مُشــكُك. "مـن أخـبرك هــذه التزهــات؟"
"أبي"، قالـت مارغريـت وهـي تـــوق لأن تــول شـيـياً مواســياً ولطيفـاً، لكنهـا م تــدرِ
 بالبـكاء.
"لا أفهمـك" قالـت لهـا. "إمـا أن تكـوني فــد ارتكبـت خطـاً جســـماً، وإمـا أنــا لا
أفهمــك تَامـاً".

 كـما أنـه استشـار السـيد بيـل، عـرُّاب فريدريـك، أنـت تعرفينـه، وهـو مــن أجـرى الترتيبـات للإقامـة في ميلـتِنِ".

ظلـت السـيدة هيـل تحـدق في وجـه مارغريـت وهـي تنطـق بهـذه الكــمات، وبــا مـن ملامـح وجهها أنها عـلى الأفـل باتـت مقتنعـة بصـدق كلام ابنتها. "لا أظـن أن هــذا صحيح"، قالـت السـيدة هـيـل أخـيراً. "لـو وصـل الأمـر بـه إلى هــا الحـد، لـكان أخـبرني بالتأكيـد".

راود مارغريــت إحسـاسٌ قـوي بانــه كان مـن الواجـب إخبـار والدتهـا، فأيـاً كانــت عيوبها مـن التذمـر والشـكوى، كان خطـأ والدهــا أن يتركهـا جاهـلـة بتغـــير مواقفـهـ، وأن تعلـم بالتغـير الوشــيك في حياتـه مـن ابنتهـا التـي كانـت عــــلى علـم بالأمـر أكـثر منهـا. جلسـت مارغريـت إل جانـب والدتها، وأخــنت برأسـها الــني استســلم لهـا وضمتـه إلى صدرهـا، وألقـت خديهـا الناعمـين ليداعبـا وجههـا. "يـا أمـي الحبيبـة! كنـا نخـشى أن نسـبب لـك الأم. هـذا مـا شـعر بـه أبي، فأنـت، كـما تعلمـين، لسـت قويـة، وكان الأمـر ينطوي عـلى ترقـب مرعـب".
"متى أخبرك يا مارغريت؟"

 تحول أفكار أمها إلى تعاطف مـع مـا عانـاه والدهـا. رفعـت السـيدة هيـل رأسـها.
"مـا الـذي يعنيـه بــأن لديـه شـكوكاً" سـألتها. "حكـماً لا يعنـي أنـهـ يفكـر عـلى نحـو مختلـف، وأنـهـ يعلـم أفضــل مـن الكنيســة".
هــزت مارغريــت رأسـها بالنفـي، وانسـابت الدمـوع مــن عينيهـا عندمــا لمســت والدتهـا الوتــر الحســاس. "ألا يسـتطيع الأنــفـف أن يعيــده إلى جـادة الصـواب" تسـاءلت السـيدة هيـل وكأن



 "خمسـة عـشر يومـاً" صاحـت السـيدة هيـل بتعجـب. "لا أظـن أن هــا يبـدو غريبـاً

 لـو أخـبرني بتــك الشـكوك منــن البدايـة، لوأدتها في المهـد".
وبقـدر مــا شـعرت بخطـأ والدهـا، م تسـتطع مارغريـت تحمـلـ أن تسـمع والدتهـا
 رقتها وطيبتها التـي لا تخلـو مـن الخـوف، لكنهـا قطعـاً تخلـو مـن اللامبـالاة بـشـاعر

الآخريـنـن
 مارغريـت، بعـد صمـت قصــر. "لم يناسـب الهـواء صحتـك، كـما تعلمـين".




 إلى أي درك أسـفل وصـل والـدك! أذكـر عندمـا كنـت طفـلـة أعيـش مـع خالتـك شـو

في منـزل آل بيريسـفِرد، كان السـير جـون كل يـوم بعـد العشـاء يـشرب النخـب الأول: "الكنيسـة والملـك وليســط الباقـون".

شـعرت مارغريـت بالارتيـاح لأن والدتهـا ابتعـدت في أفكارهـا عـن مسـألة عـدم قيـام

 القضايـا التـي سـبـبت لمارغريــت القــــر الأكـر مـن الألم.

 يعملــون في التجــارة مثلهـم مثــل أهــل ميلـــنـن".
"هــذا صحيـح" قالــت السـيدة هيـل بنـبرة يشــوبها الغضـبـ، "لكــن آل غورمـان،

 القطـن إن كان قــادراً عــلى شراء الكتــان؟"
"لا أهتـم لحائـكي القطـن ولا أدافع عنهـم، كـما لا يهمني أصحـاب المهـن والتجـارة. فلـن يكـون لنـا شــان كبـير بهـه".
"بحق السهاء، لِمَ اختار والدك ميلتِن للعيش فيها دون سواها؟"
 بيـل قــال إن لديـه مجـالاً مُتاحـاً هنـاك ليعمـل مدرسـأ خاصـاً".


والنبـلاء؟"
"هـل نسـيت يــا أمـي. أبي سـيغادر هِلْسـتِنِ بسـبب آرائـه، وبالتـالي فـإن شـكوكه لــن تكـون لصالحـه إن ذهـب إلى أكسـفورد".

صمتـت السـيدة هيـل قليـلاً وهـي تبـكي بهـدوء. تــم قالــت: "ومــاذا عــن الأئـاث"
 عـشر يومـاً للتفكـير بالأمـــ!".

شــعرت مارغريــت بالارتيـاح في أعماقهـا عندمـا وجــــت أن انزعـاج أمهـا وغضبهـا


 تحنـو عليهـا وتتعاطـف مـع كل تحـول كان يطـرأ عــلى مشـاعرها، وتحديـــارً مـع المـا










 زوجتـه. هرعـت إليـه وألقـتـت برأسـها عـلى صـدره، وهـي تـصرخ: "ريتشارد، ريتشارد، كان يجب عليك أن تخبرني من قبل!". في هــذه اللحظـة، والدمـوع في عينيهـا، تركــت مارغريــت والدتهـا، وصعـدت إلى


 مـن أن الخادمـة جـاءت لترتيـب الغرفـة، لكـن الفتـاة المنعـورة خرجـت ثانيـة عـــلى
 تبـكي وكأن قلبهـا سـيتحطم مـن شــدة البـكاء. كانـت عــلى يقــين بأنهـا سـتمرض إن

اسـتمرت عـلى هـذا المنـوال. بعدهـا، شـعرت مارغريـت بيــد تلمسـها، فاسـتقامت وجلسـت في السريـر. رأت الغرفـة المعتـادة، وظـل قامـة ديكسِـن التـي كانـتـت تقـفـ وهـي تَسـك بالشـموع إلى الـوراء قليـلاً خشـية أن تؤتــر عــلى عينـي الآنســة هيـلـ المتورمتــين والفزعتــين.
"ديكســن! م أسـمعك وأنـتـ تدخلــين الغرفـة!" قالـت مارغريـت، وهـي تحـاول أن أن تتمالـك نفسـها المضطربــة. "بــات الوقـت متأخـراً، أليـس كذلــك؟؟" تابعـت كلامهـا

 تبـدو وكان لا شيء حــدث البتـة سـوى أنهـا كانـت نائمـة فحسـبـ













اعتـادت ديكســن عــلى التعليـق عــلى تصرفـات السـيد هيـل مــع ســيدتها (التـي كانـت تنصـت، أو لا تنصـت، كـا تقولـه حسـب مزاجهـا





ملاحظاتهـا هــه المـرة إلى حـــــ لم تنتــه إلى عينـي مارغريـت اللتـين كانتـا تومضـان،
 وعـلى لسـان خادمـة أمامهـا! "ديكسِـن"، قالـت مارغريـت بنـبرة منخفضـة عــادة مـا تسـتخدمها عندمـا تكــون



 أن مشـاعرك الطيبـة سـتجعلك تندمـين عليـه عندمـا تفكريـن فيـه جيــــاًّا. بقيـت ديكسِـن في الغرفــة حائـرة لدقيقـة أو دقيقتـين. كـر تـرت مارغريـت كلامهـا،


 العجـوز في شـخصية الآنســة مارغريـت، كـما هـو الحــال مـع المسـكـين فريدريـكـ،

 بنـبرة نصـف مجروحـة ونصـف متواضعـة: "ألا تريدينني أن أفكك لك الرداء وأرتب شعرك؟"
 اللحظـة وصاعـداً، أطاعـت ديكسِـن مارغريـت، وأعجبـت بهـا، لأنها، بحسـب قولهـا كانـت تشـبه السـيد فريدريـك، لكـن ديكـــنـ، في الحقيقـة، كانـت مثـل آخريـن كثرّر، تحـب أن يحكمها شـخص ذو طبيعـة حازمـة قويـة.

كانــت مارغريــت بحاجــة لمســاعدة ديكســن في العمــل وفي صمتهـا عــن الـكلام،
 مـن الـكلام فــدر الإمـكان مـع ســيدتها الشــابة، كي تخـرج الطاقـة في العمـل لا في

الــكلام. إذ م تكــن فــرة الخمســة عــنر يومـاً كافيـة لاســتكمال الترتيبـات لنقــل الأثـاث، كـما كانـت ديكسِـن تقـول "فـلا أحــد ســوى سـيد نبيـل"، لكنها لمحــت





 المـرض. شــعرت مارغريـتـ بنـوع مـن الارتيـاح عندمـا راحــت والدتهـا لتـــتريح في

 بطريقـة فضلـت مارغريـتـ ألا تسـمعها. فالأمـر الواضــح والصريـح، بالنسـبة إليهـا






 بقــدر مــا تطلـب العمــل. واسـتطاعت مارغريـتـ بحسـهـا البــارع معرفـة مــا كان


 أن تســوضح والدهـا بشــأنه ذات مسـاء، عـلى الرغـم مــن تعبـه الواضـح ومعنوياتـهـ المحبطـة. فأجابهـا قائـلاً:
 والدتـك؟ مـــا رغبتهـ؟ ماريـا المسـكينة".


 وتجـرأت عــلى القـول: "ســيدتي المسـكينة!"
"لا تقولي إن حالتها أسوأ اليوم" قال لها السيد هيل وهو يلتفت صوبها بسرعة.


الجســد".
بدا الوجوم والحزن على السـيد هيل.
"مـن الأفضـل أن تأخـذي الشـاي لأمـي قبـل أن يـبرد، يـا ديكسِـن"، قالـت مارغريـت بلهجـة آمـرة.
"اعذريني با آنسة! بالي مشغول على المسكينة... السيدة هيل".





 هـل عـثرت لنـا عــلى مسـكن هـنـاك؟"
"كلا" أجابهـا "أظـن أنـنـا سـنتزل في فـنـدق ونضع الأثـاث في محطـة القطـار إلى حـين العثـور عـلى سـكن".

الكثــير مـن المـال".
كانـت تعلـم مارغريـت أنـهـ م يكـن لديهـم فائض مـن المـال. أحسـت وكأن عبــاً ثقيـلاً

ألقـي عـلى عاتقهـا. قبـل أربعة أشهـر مضت، كانـت كل القـرارات التـي كان يجب عليها




 وحتـى فِي تلـك المـرات، كانـت مارغريـت تعـود إلى ملاذهــا الآمــن في البيـت، مـن دون
 بـات كل يـوم يحمـل قضيـة، مهمـة لهـا وطــن تحـب، لا بــدُ مـن حلهـا.

بعـد أن شرب الشـاي، صعـد والدهـا إلى غرفتـه ليجلس مـع زوجته، وبقيـت مارغريت

 في خارطـة إنكلـترا. أشرق وجهها بسـعادة غالمـرة عندمـا نــزل والدهـا عــلى الــدرج.



 منـزل؟ هكــا سـيكون هـواء البحـر مفيـداً لهـا في الشـتاء، ونجنبهـا التعـب والإرهـا وسـتكون ديكسِـن سـعيدة بالعنايـة بهـا".
"وهل ستذهب معنا ديكسِن" سالها السيد هيل بقلق يائس.
"أجـل يــا أبي"، قالـت مارغريـت، "فهي ترغـب بذـلـك، كـما أني لا أدري كيف ســتـتصرف
أمـي مـن دونها".
"لكـن علينـا أن نتكيـف مـع طريقــة مختلفـة مــن العيـش، للأسـفـف. ســيكون كل
 مارغريـت، أشـعر أحيانـاً أن هــذه المـرأة تحــب التباهـي".
"هــذا صحيـح، يــا أبي"، أجابـت مارغريـت، "وإذا كانـت سـتحتمل أســلوباً مختلفـاٍ

 التغيـير، ومـن أجـل والــتي، ومـن أجـل إخلاصها، يجـب أن تذهـب معنـا".
 فكـرة واضحـة عـن المسـافة".
"اعتقد أنها لا تزيد عن ثلاثين ميلاً، وهذا ليس بالكثير؟ "ليـس بالمسـافة وإفــا...لا بـأس، إن كنـت تريـن فعـلاً بأنـه سـيكون في صالـح أمـك، فليكـن كذلـك".

كانــت هــنه خطــوة كبــرة. بــات بإمـكان مارغريـت الآن أن تعمـلـ، وتتـصرف،



 كانـا مخطوبـين، وكانـت السـيدة هيـل تقيـم مـع السـير جـون والليـــي بيريسـفِرد

في توريكي (19).

## الوداع

وجـاء اليـوم الأخـير. امتـلأ المنـزل بصناديـق الأمتعـة التـي نُقـلـت إلى البـاب الأمامـي اسـتعدادأ لحملهـا إلى أقـرب محطـة قطـار. حتى المـرج الجميـل بجانـب المنــزل بـــا فوضوياً قبيـح المنظـر بعـد أن تبعــر فوقـه القــش الـــي تطايـر عـبـر البـاب المفتـوح

 السـيدة هيـل بقيـت عــلى حالهـا، حيــث انشـغلت هـي وديكِيــن بوضـع الملابـس


 الرجـال الذيـن جـاؤوا لمسـاعدة الطاهيـة وشـارلوت اللتـين راحتـا تبكيـان بـين الحـين










أن يرتبهـا كـما يريــد. وهـل كانــت مارغريــت مـن النـوع الـــي ينهـار ويستســلم


 الخـاوي مـع أول شــفق مســاء يـوم مـن تشريـن الـــاني/ نوفمـبر. كان هنـاك غاك غلاــة



 نافـذة مكتبـه. كانـت الأوراق تشـع جـمالاً أكـثر مـن أي وقـت مـضى، لكنهـا سـتنـنـي أرضـاً مـع أول لســة للصقيـع، مـع أن واحــدة أو اثنتــين منهـا بقيتــا مسـترخيتِنْ بلونهـما الذهبـي والكهرمـاني تحـتـت أشـعة الشـمس المائلــة.
تَشـت مارغريـت عـلى طـول سـورة شـجرة الأجـاص التـي م تقربهـا منــذ أن كانـتـ



 كل شيء! أيـن هــو الآن؟ في لنــنـن يــداوم عـلـى روتينـه اليومـي؛ يتعـشـى مـع عجائــز شــارع هـارلي أو مـع أصدقائـه الأكـثر مرحـًا


 إلى الصخب الهـادر المشـوش مـن آلاف الرجـال المشـغولين، وقـد اقـترب الليـل لكنـهـ
 النهـر. لطالمـا أخـبر مارغريـت عـن هــنه الجـولات المتعجلـة التـي يسرقهـا في الفــترات

الفاصلـة بــين الدراســة وموعــد العشـاء، وتحــدث عنهـا وهــو في أفضــل حالاتـه.



 السـاقطة عـلى أرض الغابـة ـ خلـف الحديقـة ـ تنســحق وكانهـا عـــلى مقربـة منهـا.










 طرقـاً عنيفـاً أفــع شــارلوتـ.
"دعينـي أدخـل! دعينـي أدخـل، هــذا أنـا، شـارلوت!". مل يتوقفـف قلبهـا عـن الخفقــان

 كانـت الغرفـة العاريـة حتـى مـن النـار والضـوء، تتوهـج فيها شـمعة شـارلوت التـي






نظـرت مدهوشـة إلى مارغريـت التـي بدورهــا أحسـت بنظرتهـا لكنهـا لم ترهـا، تُـم نهضـت مـن جلسـتها.
"كنـت أخـشى أن تحبسـيني خـارج المنـزل يــا شــارلوت"، فالــت لهـا وهــي ترســم
 وقـد أُغلقـت الأبـواب المؤديــة إلى الزقــاق وباحـة الكنيســة منــذ وقـت طويـلـ". "عــذراً يـا آنسـة، كان يجـب عــليّ أن أتأكــد مــن غيابــك أراد الرجــال أن تخبريهـم
 الغرفـة الوحيــة المريحــة والمناسـبـة للتحــدث معهـم". "شــكراً يـا شــارلوت. أنـت فتـاة لطيفـة. سأشـعر بالأنــف لفراقــك. حــاولي أن
 سـعيدة بـأن تصلنـي رسـالة مـن هِلْسـتِن، كـما تعلمـين. سأرسـل لـك عنـواني عندمـا أحصل عليه".

 رطوبـة المسـاء في ثوبهـا، وجعلهـا الإرهـاق تشـعر بالـبرودة. شـبكت يديهـا

 عندمـا سـمعت وقـع خطـوات والدهـا عـلـى الممـر في الخـارجه أمرعــت بفـرد شــعرها

 دفعـه للحديـث معهـا، رغـم محاولاتهـا التحـــث معـه في موضوعـات تــــير اهتمامـهـ عـلى حسـاب جهـد كانـت تبذلـه كل مـرة وتعتقـد أنـه سـيكون الأخـير بالنسبـة إليها. "هـل مشــيت لمسـافات طويلـة اليـوم؟" سـالته مارغريـت بعـد أن تنبهـت إلى رفضـه تنـاول الطعـام.
"إلى فوردهـام بيتشـيز. ذهبـت لزيـارة الأرملـة مولتبي، حزنـتـ كـــيراً لانهـا م تسـتطع

أن تودعـك. وقالـت لي إن الصغـيرة سـوزان لم تتوقـف عـن مراقبـة الطريـق طـوال

 عــدم قدرتهـا عـلى مغـادرة المنــزل، كانـت القطـرة التـي أفاضــت الـكاس، فراحـت
 فنهـض مـن كرســيه وشرع يجـوب الغرفــة جيئـة وذهابـاً. حاولــت مارغريــت أن تتمالك نفسـها، لكـن لم تكــن قـادرة عـلى الـكلام حتى اسـتعادات هدوءهــا. ســعته

يحــث نفسـه.
"لا أسـتطيع تحمُّـل كل هــنا، أن أرى معانـاة الآخريـنـ. أعتقــد إنـهـ بهـــدوري أن أتحمُــل معانـاتي صابـراً. لا مجــال للتراجـع الآنن".
 منخفضـة. "مـن الخطـا الظـن أنـك لسـت عـلى صـواب. ولـكان الأمـر أشـد سـوءاً لـو
 ربـط فكـرة النفـاق مـع والدهـا للحظـة واحــدة يعـبر عـن عـدم الاحـترام. "إلى جانـب ذلـك"، قالـت مارغريـت "أنـا متعبـة قَليلاً اليـوم، فـلا تظـن أني أعـاني مـــا
 والأنـات تخـرج رغـماً عنها. "مـن الأفضـل لي أن آخــن الشـاي لأمـي. تناولـتـ فنجانـاً
 في صبـاح اليـوم التـالي، انتزعتهـم الرحلــة إلى محطـة القطــار مــن هِلْســـنِ الجميلــة

 التـي كانـتـت تنعكس عـلى نوافـذه. وقبـل أن يسـتقروا فِي العربـة التـي أرســلت مــن

 الكنيسـة عنــد المنعطف حيـث يِكـن أن تـراه منتصبـاً فـوق تَــوج أشــجار الغابـة.

لكـن أباهـا لم ينـس هـذا الخاطـر أيضـاً، فتراجعـت أمـام أحقيتـه بالجلـوس بجانـب

 مـن دون وعـي منهـا عـلى فسـتانها.


 الذهــن الــذي كانـت ديكسِـن تعــُّه سـبـب معاناتهـمـ

ســاروا في الشـوارع المعروفــة التـي طالمـا زاروهــا، ومــروا بقــرب المحــال التجاريــة





 لهـا إلى لنــدن. نهضـتـ السـيدة هيـل، مثـل طفـل، لتنظر إلى الشـوارع التـي تغــرت، وتتفـرج وتسـأل متعجبـة عـن بعـض المحـال التجاريـة والعربـات.





 مشــمس ويـوم حافـل بالأحـداث. كانـت ترغـب في رؤيته مـن دون أن يراهـا، أو أن تسـنح الفرصـة لتبـادل الحديـث.





 البـال. لـو جـاؤوا بحثـاً عــن تعاطـفـ ومواسـا



 بعـد أن وجـدوا أن حزنـه كان كبـيراًا".

## 














 يتعـدى فـك وإعـادة لـف الشرائـط. خطـرت عــلى بالهـا كل هــــه المفارقـات عندمـا

 كانـوا سـعداء بقبـول أول مسـكن نظيـف ومريـح صادفـوه في طريقهـمـ ولأولـول مـرة منـذ عـدة أيـام شـعرت مارغريـتـ بالراحـة التـي شـابها جـو حـالم جعلهـا أكتثر روعـة

ورفاهيـة للسـكون إليها. كانـت أمـواج البحـر البعيـد تلاطـم الشـاطئ الرمـلي بإيقــاع

 بالاسـترخاء. كذلـك كان التـــزه عــلى الشـاطئ لتنســم هــواء البحـر، وخــط البحـر الضبـابي يلامس السـماء بألوانها اللطيفـة، وشراع قـارب بعيـد يسـتحيل فضيَّ اللـون تحـت شـعاع الشـمس الشـاحب، كان كفيـلاً بـان تتمنـى لـو كان بمقدورهـا أن تـتخيـل حياتها تتنعـم بهـذه الرفاهيـة مـن السـكون والـشرود التـي جعلتهـا تتحـاشى التفكــير بالمـاضي، أو حتـى الرغبـة في تأمـل المسـتقبل.




 لقــاء هـــا الأخــير. كانـت مارغريـت عــلى درايـة بوجـوب الرحيـل إلى ميلـتِن، لكنهـا
 مناسـباً لوالدتها. لذـكـ كانـت مارغريـت ترغـب بتأجيـل رحلـة البحـثـ عـن مسـكنٍ فِي ميلِّن.

 الكثيبـة الباهتـة مقارنــة مـع هِســتِن التـي بــدأت تسـتقبل أولى تباشــير الصقيـع في

 مارغريـت ووالدهــا متاهــة الشــوارع الطويلـة البائســة والمســتقيمة لمنــازل صغـــيرة
 مصانـع ذات واجهـات زجاجيـة مسـتطبلة الشـكل وكأنهـا دجاجــة تقــف وســط

فراخهـا، تنفــث دخانــاً أســود، خلافـاً لقوانــن البرطــان، كان مصــدر تـــك الســابة






 نوعيـة قــماش جيـد، لكـن عــلى نحـو أقـل ترتيبـاً مــن نظرائهـم في لنـــنـ



 المسـتأجرين لـدى السـيد بيـل. لكنـي أتصـور أنــه قريـب مـن المخــزن. "أين يقع الفندق الذي ننزل فيه يا أبي؟"


"دعنا نُنهِ عملنا أولاً".
"حسـناً. ســأتحقق إن كان هنــاك أي رسـالة لي مــن الســيد ثورنــتِن الــذي قـال إنــهـ
 كـــلا نضيع، ونتأخــر عـن اللحـاق بالقطـار بعـد الظهـر".


 مؤلـف مـن غرفتـي جلـوس وأربـع غـرف للنـوم بـــا صعـبـ المنـال. راجعـوا لائحــة

المنــازل، لكـن بعـد أن تفقداهـا، م تلـقَق قبـول الأب وابنتـه اللذـــن تبـادلا نظــرات الحسرة والخيبة.

 مقارنـة بثـلاث غـرف للنـوم؟ لكنـي خططـت لـكـل شيء، الغرفـة السـفلية في الواجهـة




 في الأعـلى، سـتكون غرفـة رائعــة للملابــس". "وماذا عن ديكسِن وتلك الفتاة التي وعدنا أن نساعدها؟"
 ديكسِـن سـتأخذ غرفـة الجلـوس الخلفيـة. سـتعجبها، إذ لطاهـا كانـتـت تشــتكي مـن
 أنـت وأمـي. ألـن يحـل هــنـا المشـكلة؟". "بلى، لكن ورق الجدران، يا له من ذوق كريه! والمبالغة في التزيين والزخارف!"


 "حسـناً، أهــذا مــا ترينـه مناسـباً؟ إذاً مـن الأفضـل أن أذهـبـ في الحـال للقـاء الســـد

 عـلى ورق جــدران جديـد".


الزخــارف عــدا تـــك التـي تتميـز بالبسـاطة والوضـوح والتـي كانـتـ بنظرهـا قمـة
 ليذهـب إلى صاحـب البيـت الـذي وقع عليـه الاختيـار. ومـا إن وضعـــت مارغريــت يدهــا عــلى مقبـض بــاب غرفــة الجلــوس، حتـى جاءهـــا أحــد الخــدم مسرعـاً

يقول لها:
"عــذراً ســيدتي. لقــد غــادر السـيد بسرعـة، ولم يكـن لــدي الوقــت الـكافي لإخبـاره.

 ثانيـة قَبـل خمـس دقائقـق وقـال لي إنـه ســينتظر السـيد هـيل، وهـو الآن في غرفـــك يا سيدتي".
"شـكراً لـك، سـيعود أبي في الحـان، ويْكنــن إخبـاره بذلـك". فتحـت مارغريـت البـاب




 في منتصـف العمـر، فوجئ بسـيدة شـابة تتقـدم نحـوه بكبريـاء جـلي، مختلفـة عــن








"السـيد ثورنـتِن، كـما أظـنـ!" قالـت مارغريـت بعـد توقـف دام نصـف لحظـة كانـت




القـدوم إلى هنــا مرتــين".


 بـكل هـدوء نـزولاً عنـد طلبها.
"هل تعلمين إلى أين ذهب السيد هيل؟ فرجما أستطيع العثور عليه". "ذهـب للقـاء السـيد دونكِـن في شـارع كانيـوت. إنـه مالـك المنـزل في كرامبـتِن الـذي يريــد والـدي اســئجاره".





 الـذي صعقـه عندمـا رآه - سيناسـب آل هيـلـ.

 بتحــدٍ أنتـوي رقيـق، عــادة مـا كانـتـت تعطـي الغربـاء انطباعـاً بالتكـبر والعجرفــة.
 اقترحهـا والدهـا. لكــن بالطبـع عليهـا أن تتـصرف كسـيدة، وأن تتحـدث بلباقـة مــن وقـت لآخـر مـع هــذا الغريـب الـذـي لا يبــو، كـما يجـبـ القـول، فائـق الكياســة

والجاذبيـة، ولا يخلـو تَامـاً منها بعـد مـا صادفـه مـن مواجهـات صعبـة في شـوارع

 وراء ظهرهــا. جلسـت قبالتـه في مواجهـة الضـوء، فاتضـح جمالهـا أمـام عينيـه؛ عنقهـا
 تتحـدث مـن دون أن تكـسر تلـك النظـــرة البـاردة السـاكنة عــلى وجههـا أي تبــدل
 العـذراء. قبـل أن يـــدأ الحديـث معهـا، كان يقـول لنفســه إنهــا لا تعجبـه، وحــاول



 يكـون لـه أي صلـة بعــ الآن مـع آل هيـلـ وتكبرهـم.

وعندمـا اســتنفدت مارغريــت موضوعهـا الأخــير في المحادثـــة التـي بالــكاد يِكــن
 في تقديـم الاعتــذار، اســعاد اســمه واسـم أسرتــه بنظــر السـيد ثورنـــنـ.

كان لـدى السـيد هيـل وضيفـه الكثـير للحديـث عنـه بـــا يتصــل بصديقهـما المشــرك
 فتوجهـت إلى النافـذة لتتعـرف عـلى المظهـر الغريـب للشـارع. وانشـغلت بمراقبـة مـا
 عـلى مســامعها:
"مارغريـت! صاحـب المنـزل متمسـك بإعجابـهـ بـورق الجــدران الكريـه، وأخـشى أننـا
مضطـرون عـلى تقبلـه".
 عـلى الأقـل بتعليـق بعـض رسـوماتها، لكنها تراجعـت عـن الفكـرة التـي مـن المرجـح

أنهـا سـتزيد الأمـور ســوءاً. في هــه الأثنـاء، كان والدهـا مدفوعاً بكـرم الضيافـة لـدى




 "حسناً يا مارغريت إلى الغداء الآن، بأسرع ما يِكن. هل طلبت شيئاً" "لا، كان هذا الرجل هنا عندما عدت إلى الفندق، وه تسنح لي الفرصة". "إذاً لنتناول ما مِكننا الحصول عليه. لا بد أنه كان ينتظرني لفترة طويلة".
 حديثـه، بـل مجـرد إجابـات قصـيرة مختصرة".

 مـن بقيـة المناطـق الأخـرى في جـوار ميلتِنت". عندمـا عـادا إلى هِســِنَ، كان عليهـما أن يقدمـا وصفـا هيـل التـي أمطرتهـما بسـيلٍ مـن الأسـئلة التـي أجابـا عنهـا أثنــاء جلسـة الشـاي.
"وكيف يبدو هذا المدعو السيد ثورنتِ؟"
"اسـألي مارغريـت"، قـال زوجهـا. "فقـد حـاولا الدخـول في حـوار طويـل، عندمـا كنـتـ أتكــم مـع صاحـب البيـت".
"بالـكاد أعــرف كيـف يبـدو"، قالـت مارغريـتا، بنـبرة كسـولة، تشـعر بإرهـاق لا يسـاعدها عـلى اسـتـثمار قدراتها في وصفــه. اعتدلـتـت في جلسـتها، وقالـت: "طويـلـ،
 "أظن أنه في الثلاثين".
"تلاثــين عامـاً تقريباً، لـه وجــه ليـس عاديـاً، ولا وسـيماً، لا شيء مميـزاً، ليـس نبيـلاً قَامـاً، وهــذا ليـس مسـتغرباًا".
"ولا هــو ســوقي مـن عامـة النـاس أيضـا"، تدخـل والدهـا في الحديــث بدافـع الغـيرة مـن التقليـل مـن شـأن الصديـق الوحيـد لـه في ميلـتِن. "بالطبـع لا!" قالـت مارغريـت. "إذ لا يمكـن لوجـه بتــــك الملامـح التـي تعـبر عــن


 تاجـراً كبـــراً".
"لا تــولي عـن صناعيـي ميلتِنْ إنهـم تجـار، يــا مارغريـت"، رد عليها والدهـا. "إنهـما مختلفـان قَامـاً".
"حقـُ؟ فأنــا أطلـق هــنـه التسـمية عـلى كل مـن لديـه شيء للبيـع. إن كنـت تـرى

 وزرقـاء، مـع أوراق صفـراء! وزخـارف مبالـغ فيهـا عـلى مــار الغرفــة!". لكــن عندمـا انتقلــوا إلى مسـكنهم الجديــد في ميلــتِن، كان ورق الجـــدران الكريــهـ


 هيـل الـذي لا يعرفـه أحــد في ميلـِنَ، كان سـعيداً في تلبيتـه انصياعـأ أمـام توبيـخٍ لاذع مـن السـيد ثورنـــنِ الصناعـي الـثري.

## الحنين للوطن

كانـت المصالحــة مـع ميلــتِن تحتــاج إلى ورق جــدران بسـيط. وفي الواقـع، كانــت
 الكثيـف لشـهـر تشريـن الــاني/ نوفمـبر، وحُجِـبَ منظـر السـهـل في الـوادي، وكذـلـك
 انهمكـت مارغريـت وديكسِـن بالعمـل عــلى مـــار يومـين في فــك الأمتعـة وتفريـغ

 شــكل أكاليـل مـن السـديم الأبيـض الخانـقـ.
"مارغريـت! هـل سـنعيش هنـا؟" صاحـت السـيدة هـيـل برعـب حقيقي. ردد قلـب مارغريـت صـدى مـرارة النـبرة في سـؤال والدتها، وبالـكاد اسـتطاعـا نفــها قائلـة: "الضبـاب في لنـدن يكـون أحياناً أسـوأ مـن هــا بكتـيرا "لكنـك تعرفـين لنـدن، ولـك فيها أصدقـاء. أمـا هنـا فنحـن معزولـون. آه يـا ديكســـن، مـا هــذا المـكان؟"
 من...سـيبقى! سـيدة هيـل، إنـه أمــر لا تسـتطيعين احتمالـه".
 عملـه الآن هـو أن نجهـز غرفـة أمـي مـن أجـل أن تذهـب إلى سريرهـا، بيــما سـأعد لهـا فنجانـاً مـن القهوهوة".

كان السـيد هيـل في حالـة يُرثـث لهـا مـن التعـب والحـزن، واسـتنجد بمارغريـت طمعـاً بتعاطفها.
"مارغريـت، اعتقـد أن هــذا المـكان ضـار بالصحـة. افترضي فحسـب أن تتـأنى صحـة





 مـال. لا! هنـا جـاؤوا، وهنـا سـيبقون.

















الفيـلا التـي تربـض عاليـاً فـوق الصخـور شــديدة الانحــدار التـي تطـل عــلى البحـر.
 البريـة، كلهـا في الهـواء الطلــق بهـدف التســلية والمتعــة، مـا جعــل حيـا إيـا


 المأخـوذة مـن أحـدث القطـع الموسـيقية الإنكليزيـة مـن أجـل قائـد الفرقة الموسـيـيقية


 أن ترتـدي فسـتانها الجديـد للذهـاب إلى عشـاء غبـي، وكيـف تبلـــت بالمطـر أثنـاء
 أجــل تذكـرت مارغريـت ذلـك اليـوم جيـداً. حينــاك، ذهبـت إيديــث والســيدة


 في مفارقـة صارخـة لمـا يجـري معهـا الآن. انحـسر ذلـك البحـر الهـادئ مــن الحيـا الماضيـة مـن دون أن يـترك أثـراً يخـبر أيـن كانـوا جميعـاً. حفـلات العشـاءـاء، والزيـارات،









كبـيراً لهـا، لكنهـا اسـتطاعت تحمّلـه بـكل صـبر لانْهـا كانـت تعـــف طهـارة ونقـاء




 دهشــة إيديـث وانزعـاج خالتها بـكل شـجاعة، عندمـا تصلهـم رسـائلهها. نهضــت











 مثلهـا، وبُعـد المســافة، جعـلا الفكـرة صعبــة التنفيـذ. التقـى السـيد هيـل بعـدد مـن الطـلاب بتوصيـة مـن السـيد بيـل، أو بتأثـير مبـاشر

 فيجـب أن يكـون صغـير السـن، ليعتـاد عــلى حيـاة المصنـع، أو المكتـب، أو المتجــر.
 تجاريـة. فكيـف سـيكون الحـال لـو أرسـل إلى كِمبريـدج أو أكسـفورد التـي لـن تقبـل

بـه إن كان دون الثامنـة عـشرة مــن العمـر؟ لذــك كان معظـم أصحــاب المصانـع










 تُنفـق عـلى مـا يبـــو في تبـادل أطـراف الحديـثـ

شـجعت مارغريـت إلى حــد مـا هــنه الطريقــة المرحــة اللطيفـة في النظـر إلى علاقـة




 تشـعر بالضيـق والانزعـاج. فمديـح السـيد هيـل المبالـغ بــه كان لـه الأثـر المعتـاد


لكونـهـ يُلقَـبَ بالعـادل دائهـاً.
 أذهـل السـيد هيـل وجعلـه يــفـ مبهـوراً أمـام تـــك الطاقـة والحيويـة التـي كانـت

الذهبـي لأثينـا بفضــل قيادتـه للجيـش في حربهـا ضــد الفــرس. (م)

تقتحـم الصعـاب بـكل يـسر وسـهولة: إنهـا قـوة الآلـــة في ميلــتِن، وطاقــة رجالهـا،







 حـولاً ولا قَوة في مجـاراة مســرته الظافـرة؟ وقع عـلى عاتـق مارغريـت مهمـة البحـث عـن خادمـة تسـاعد ديكسِـن التـي كانـت
 فكـرة ديكسِـن عـن الفتيـات المناسـبات للعمـل كانـت تقـوم عــلى صـورة الطالبـات


 ديكسِـن وم تكـن ترفضـه، بـل كان يجعلهـا تشـعر بالإطـراء بالقــدر نفســه الـذي كان انـي يسـاور لويـس الرابـع عـشر عندمـا كان أصحـاب بلاطـه يغطـون عيونهـم أمامـه اتقـاءً

لنـوره المبهر.
لكـن لا شيء سـوى محبتها وإخلاصهـا للسـيدة هيـل كان كفيـلاً بـأن يجعـل ديكِيــن تتحمـل الطريقـة الفظـة التـي ردت بهـا فتيـات ميلـتِن اللـواتي تقدمـن للعمــل عـلى
 اسـتجواب ديكسِـن بدافع الشـك والخـوف بشـان القـدرة الماليـة لأسرة تسـكن منـزلاً لا يزيـد إيجـاره عـن ثلاثاثين جنيهاً في السـنة، ومـع ذلـك يتباهـون بأنفسـهمه ولديهـم

[^0]خادمتـان إحداهـما متعجرفـة ومتكـبرة. م يعـد يُنظـر إلى السـيد هيـل عـلى أنـهـ قـس
 كلام ديكِيـن للسـيدة هيـل عــن ســلوك الفتيـات اللـواتي تقدمــن للعمــل كخادمــة


 أي نــوع مــن المهـنـن وكلـما شـعرت مارغريــت بالضيـق، التزمــت الصمــت بشـأن
 لوفـرت عـلى والدتهـا مشــة الاسـتماع لتــكـ الخيبـات المكـررة والإهانـات سـواء مـا

كان منهـا صحيحـاً أو مُتْيَّلاً.
لهـذا السـبب، تـردّدت مارغريــت عـلـى الجزاريـن ومحـلات البقالـة تبحـث عــن فتاة لا
 صعوبـة في لقــاء إحداهــن في بـــدة صناعيـة لا تحظـى بأجـر جيـد واســقـلالية أكـبر




 تجوالهـا في الغابـة، عـلى سـبيل المقارنــة. هنـاك كانـت تسـير بخطـى جريئـة تتحـول


 كانـت محاولـة لتنتقــل مـن هــنه الحركـة أو السـكون، بهـدي مـن إرادتهـا اللطيفـة، إلى الخطوة الموزونـة الثابتـة في الشـارع. لكنها كانـت سـتضحك عـلى نفسـها للتفكـير
(23) الجؤَلَّ، نبات مُزهر من الفصيلة البقولية دائم الخضرة (م)

بهـذا التبـُّل لـو م يترافـق مـع مـا كان أكترُ إزعاجـأ. ففـي هــذا الجانـب مـن البلـدة حيــث تقـع كرامبـتِن، كان هنــاك شــارع رئيـس لعــمال المصانـع، بينــما تنتــشر في الشـوارع الخلفيـة العديـد مـن المصانـع كان يخـرج منهـا حشــد مــن الرجـال والنسـاء






 يثــر إعجابهـن بملابسـها. كانــت هــؤلاء الفتيــات يتوســلن تعاطفهـا












في آن معاً.
ففـي أحـد الأــام، عـلى سـبيل المثـال، وبعـد أن مـرّت بعــدد مـن الرجـال، هم يتـوانَ



كانــت تبتسـم بسـبب فكــرة خطـرت عــلى بالهـا، خاطبهـا أحــد العـمال متوســط







 فتـاة لا بــد أنهـا ابنتـه، لكنهـا، عــلى الأرجـح، مل تكـن في صحـة جيـدة أفضـل منــه.


 قلبهـا عــلى وفـرة الـورود وتنوعها في الجنـوب. تركهـا والدهـا ومـضى لقضـاء بعـض
 الفتـاة إلى الزهـور بحـزن، فقدمتها لهـا مارغريـت بـردة فعـــلـ مفاجئـة. التمعـت عينـا

 أنـت لسـت مـن هــه البلـدة، عـلى مـا أظن؟"
 هامشـاير"، تابعـت كلامهـا وهــي تخـشـى أن تجـرح مشـاعره إن جعلتـه يشــعر بالحـرج مـن جهلـه باســتخدامها اســماً لا يفهمــه.
 ذلـك، كـما تريـن، يلتقَي الشــمال والجنـوب، ويعقـدان نوعـاً مـن الصداقـة في هـــا المـكان المـليء بالدخـان".

أبطــأت مارغريــت خطوتهـا لتمـشي إلى جانـب الرجــل وابنتـه التـي كان ضعـف جسـدها يتحكـم بإيقـاع خطواتهـما. التفتـت مارغريــت إلى الفتـاة وراحـت تحدّتْهـا. كان في مــوت بيـسي نـبرة شــفقة رقيقـة اخترقـت قلـبـ أبيهـا. "يبدو أنك لست قوية". "لا"، قالت الفتاة، "ولن أكون". "الربيع قادم"، قالت مارغريت، وكأنها توحي لها بالأمل والفرح. "لا خير لي في الصيف، ولا في الربيع"، ردت عليها الفتاة بهدوء. التفتـت مارغريـت إلى والــد الفتـاة وهــي تنتظـر منـه أن يقـول شـيـيأ يناقـض كلام ابنتـه، أو عــلى الأقـلـل يعـدل مـن نبرتهـا اليائســة، لكنـهـ أضـاف قائـلاً: "للأسف ما تقوله صحيح. بل أخشى أنها بلغت مرحلة سيئة جداً" "سـأجد الربيـع في المـكان الــذي لا مفـر لي مــن الذهـاب إليـه، والزهــور، ونباتـات القطيفـة ${ }^{(24) ، ~ و ا ل ف س ـ ـ ا ت ي ن ~ ا ل ب ر ا ق ـ ـ ة ~ ا ل ل ا م ع ـ ـ ة " . ~}$
 راحـة بالنســبة لـك يــا بنيتـي. لــن يطـول الأمـر".
صُعقت مارغريت من كلام الأب، لكنها لم تنفر منه، بل شدها وزادها اهتماماً. "أين تسكن؟ لا بد أننا جيران، فنحن غالباً ما نلتقي في الطريق". "في تسعة شارع فرانسيس، المنعطف الثاني على اليسار بعد غولِدن دراغِن". "وما اسمك؟ يجب ألا أنسى ذلك".
"لا أستحي من اسمي. نيكولاس هيغينز. وهي بيسي هيغينز. ماذا تريدين؟". فوجئتـت مارغريـت بسـؤاله. لـو جـرى هــا الحديـت في هِلْسـتِن لـكان مفهومـأ أنهـا وبعـد أسـئلتها تنــوي زيـارة جـار فقــير ســألت عــن مسـكنه واســمه. "اعتقدت...أنـوي زيارتكـم". فجـأة شـعرت مارغريـت بالخجــل مـن عرضهـا فكـرة

[^1]الزيـارة مـن دون أن تقـدم سـبـباً لهـذه الرغبـة مـا عــدا اهتمامهـا برجـل غريـب. وفي
 عينـي الرجـل.

 هنـا، وأعطيـت ابنتي زهوراً...يْكـك زيارتنـا إن أردت".

انقسـمت مشـاعر مارغريـت بــين السـعادة والغضـبـ مــن رده. ل م تكـن واثقــة مــن
 شـارع فرانسـيس، توقفـت الفتـاة للحظـة ـــم قالـتـ: "لن تنسي أن تأتي لزيارتنا".


 هيـا تعـالي يـا بيـيسي، جـرس المصنـع يُقـرَع". مضـت مارغريـت في طريقها إلى البيـت تبتســم عــلى حصافــة الرجــل وبصيرتـه في


 فيهـا شخـصا يحـوز اهتمامهـا.

## استعداداً لجلسة الشاي

بعـد يـوم واحـد مـن لقائها هيغينـز وابنتـه، صعـد السـيـد هيـل إلى غرفـة الضيـوف الصغـيرة في سـاعة غـير معتـادة، وتوجـه إلى أشـياء مختلفـة في الغرفة وكا وانــهـه يتفحّصها. أدركـت مارغريـت أن هـذه الحركـة لا تعـدو كونهـا مجـرد حيلـة، أو طريقـة لتأجيـل شيء مـا كان يتمنى قولـه، ولكنـه يخـشى أن يفعـل ذلـك. وأخـــراً نطق قائلاً:
"عزيزتِ! لقد دعوت السيد ثورنتِن لتناول الشاي معنا الليلة".
كانـت السـيدة هيـل تجلس مسـترخية في كرسـيها المريـح وعيناهـا مغلقتـان، وتعبـير الأمل واضـح عـلى وجههـا في منظـر بـات معتـاداً فِي الآونــة الأخــيرة. لكنهـا سرعـان مـا نهضـت إلى وضعيـة الشـكوى والعتـاب لـدى ســـاعها مـا قالـه زوجهـا. "السـيد ثورنــتِن! والليلـة! بــمَ سَــيزورنا هــذا الرجـلـ
 الريــاح الشرقيـة البغيضـة التـي، حسـب مـا أظـنـ، لـن تغــادر ميلـتِن طـوال العـام".


 "لا تقـل لي"، ردت السـيدة هيـل وهـي تشــد الشـال حولهـا. "ريـح شُرقيـة أم غربيـة. مـا أفهــهـه أن هــنا الرجـل ســيأتي اليـوم".



فكلــما أمطـرت واشـتـدت الريـح، ازداد يقيننـا أنـه ســـأتي لا محالـة لزيارتنا. سـأذهب


 في حــيرة بشــأن مـا يِكــن أن يقولـه أحدنـا للآخــر، وم يجـــرِ تعارفنـا الأول عــلى

خير ما يرام".

تُعجـب بــه النسـاء".
لوت مارغريت عنقها تأففاً.

كصديـتٍ لــك، كواحــد يقــدرك ويحترمـك،،"
"الشخص الوحيد في ميلِّنِ"، قاطعتها السيدة هيل.
"لذلـك سـنقدم لـه الترحيـب المناسـب، وحلـوى الـكاكاو بالجـوز. سـتُسر ديكسِـن إن طلبنـا منهـا أن تعدهـا، وسـأتولى عنهـا كيَّ قبعاتـك يــا أمـي".









 بعـد مـا اكتشــفت أن والدتها أخـذت كلامهـا عــلى محمـل الجــد.
"أجــل، لــو أن أحــداً مــا أخــرني، عندمـا كنــت الآنســة بيريسـفِرد، وواحــدة مـن




 وأنظـف الأرض، أو أغســل الأطبـاق. كل مـا في الأمــر أني أشــعر بالتعـب لفــــترة لــن


 نهضـت مارغريـت مــن مكانهـا، بيـطء، وصعـدت إلى غرفتهـا لأنهـا م تسـتطع

تحمل المزيد.
في الوقـت ذاته، كان مشـهد مشـابه، وإن كان مختلفاً، يجـري في منــزل السـيد ثورنتِنت.










 مقطوعـة مـن موسـيقى الحجـرة. كان العـزف سريعاً حــــ كانــت كل علامــة ثالثـة


نشـازاً لكنهـا كانـت تلقَى رضى العـازف. سـمعت السـيدة ثورنـتِن وقـع أقـدام تشبـه خطواتها بإيقاعهـا المـــوزون الصـارم. "جون! هل هذا أنت؟" فتح ابنها الباب ودخل.
 السـيد هيـل؛ صديـق السـيد بيـل"؟ "وأنا كذلك يا أمي، جئت إلى المنزل لأبدل ملابسي!". "تبـدل ملابسـك! همممم! عندمـا كنـت فتـاة صغـيرة، كان الشـبان يكتفـون بارتــداء لبـاس واحـد في اليـوم. فلِمَمَ يجـب عليـك أن تبـدل ملابسـك لتذهـب لتـنـاول الشـاي مـع قَسٍ عجـوز؟؟".
"السيد هيل شخص نبيل، وزوجته وابنته سيدتان".
"زوجتـه وابنتـه! هـل يعمـلان بالتدريس أيضاً؟ مـاذا تعمـلان؟ م تخـبرني عنهـها مـن
قبل ".
"هـذا صحيـح، لأني م التـقِ بالسـيدة هيـل مـن قبـل، ورأيــت الآنسـة هيـل لنصـف سـاعة فقـط".
"احذر يا جون من أن تصطادك فتاة مفلسة".


 ورطـة لا جــدوى منها".
 عـام، تشـعر بالفخـر ببنـات جنسـهـا.



الارسـتقراطية التـي، إن صحـت الأقاوــل، يُعـُُ فيهـا الـزوج الغنـي جائـزة محترمـة". قَبب السيد ثورنتِّ حاجبيه، وتقدم خطوة داخل الغرفة. "أمي" (بضحكـة اسـتهزاء قصـيرة) "سـتجبرينني عـلى الاعـتراف. في المـرة الوحيـدة التي

 القذريـن. عـلى رسـلك يـا أمـي".

 قــال لهـا:
"السـيد هيـل شـخص محـترم ومثقـف، وليـس بذيئاً. أمـا الآنسـة هيـل سـأخرك مـن تكـون الليلـة، إن كنـت تريديـن"، ثـم أغلـق البـاب وغـادر.


 تحتقـره! أكرههـا".

## 4osg dosto

غــادر الســيد ثورنـتِن منزلـه مـن دون أن يعـود إلى غرفـة الطعـام. كان متأخـراً نوعـاً
 بعــدم التزامـه بالموعــد الـذي قــد ينــم عــن عــدم الاحـترام. كانــت سـاعة الكنيسـة تشـير إلى السـابعة والنصـف عندمـا وقـف عنـد البـاب ينتظـر حركـة ديكســن البطييــة التـي عــادة مـا تزيـد في تلكؤهــا عندمـا تضطـر لإهانــة نفسـها بالـرد عـلى جــرس البـاب. أدخلتـه ديكسِـن إلى غرفـة الضيـوف الصغــرة، واسـتقبله السـيد هيـل بترحـاب وقدمـه إلى زوجتـه التـي عــبُر وجههـا الشــاحب وجســدها المتلفـع بالشــال عــن اعتـذار صامـتت عـلى بـرودة تحيتها. كانــت مارغريــت مشـغولة بإضـاءة المصبـاح عندمـا دخـل مـع حلـول الظـلام. ألقـى المصبـاح ضـوءا̉ جميـلاً عـلى وسـط الغرفـة المعتمـة التـي م يحجبوهـا، عـلى عـادة أهــل الريـف، مـن ســماء الليـل، ولا مـن عتمـة الخـارج. وعـلى نحـو مـا، رسـم مشـهـد الغرفـة نفسـه مقارنـة مـع غرفـة غادرهــا قبـل قليـل؛ أنيقـة، مضجـرة ولا أنـر للحضـور الأنثــوي فيها باسـتثناء الــكان الـذي كانــت تجلـس فيـه والدتـه، ولا تناسـب غرضـاً آخـر غـير الطعــام والـشُراب. صحيـح أنها كانـت غرفـة طعـام، لكـن والدتـه كانـت تفضـل الجلـوس فيهـا، وإرادتهـا كانـت قانونــاً منزليـاً.

غـير أن غرفـة الضيـوف هم تكـن مثـل هـذه الغرفـة، بـل أجمـل منهـا بعشريـن مـرة، لكنهـا لا تعطـي ربـع الراحـة التـي تعطيهـا. هـ يكـن في هــنـه الغرفـة أيٌّ مرايـا، ولا حتـى قطعـة زجــاج واحـدة لتعكـس الضـوء، وتخــدم الغايـة نفسـها التـي يقدمهـا المـاء في الطبيعـة، فـلا يوجـد هـذا الانتشـار الدافئ المتمـوج والرصـين للألـوان التـي

كانـت تُطلقهـا السـتائر وأغطيـة الكـراسي في المنــزل القديـم في هِلْسـتِن. كانـت هنـاك

 ذات اللـون النحــاسي. وتوزعـت في أماكـن مختلفـة سِــلال جميلـة، ومجموعـــة مــن



 بــدا للسـيد ثورنـتِن أن هـذه العنايـة الظريفـة اللبقـة كانـتـ أمـراً اعتياديـاٍ بالنسـبة

 وكأنهـا لا تهتـم بالحديــث الجـاري منشـغلة بأكـواب الشـاي التـي كانـــت يداهـا





 كثــر اللقيـام بـه بعـد أن بـــأ الإعـداد للشـاي، حتـى أنـه شـعر بالأسـفـ لأن واجـبـ
 مارغريـتـت قدمـت لـه كـوب الشـاي بأنفـة عبـدِ مُجـبر، لكـن عينيهـا التقطتـا اللحظـة التـي كان فيهـا مستعداً لقبـول كوب آخـر، وكـم تَنـى لـو كان باس باستطاعته أن يطلب

 تنظـران إلى والدهـا بفـرح وحـب أثنــاء هــه اللحظـة مـن الأداء الصامـت بينهـما،

وهـما يظنــن أن لا أحـــــانتـه إلى مـا كان يجـري. كانـت مارغريـت لا تـزال تشـعر


 لكـن الحديـث اسـتمر ، وانسـعبت مارغريـت مـع قطعـة الكنفـا التـي كانـتـت تطرّزهــا









 تتمـوج برعشـة تعلـو وتهبـط وهــي تُظهـر تبــلات مشـاعـاعره. كان جفنـاه كبيريـن






 نـور الشــمس المفاجـئ عندمـا تخـرج تلـكـ الابتسـامة اللامعـــة النـادرة في لحظـة مـع
 فعـل أي شيء، إلى متعـة اللحظـة الآنيـة التـي قلـما تُـرى عـلى هــذا النحـو مـن الـبراءة

والعفويـة إلا عنــد الأطفـال. أحبـت مارغريـت ابتسـامته التـي كانـت أول شيء أعجبهـا

 التـي أحـس بهـا بشــكل واضــح كل واحــد منهـما تجـاه الآخـر. أعـادت مارغريـت ترتيـب نسـيج الصـوف الـذي كانــت والدتهـا تعمــل عليـهـ، ثــم



 المطيـع الـذي يتمطـط في لحظــة مـن الأرض إلى الســماء ليســد اتسـاع الأفـقـ، وفي لحظـة ثانيـة ينكمـش لِسـتحيل ضنيـل الحجـم محمـولاً عـلى راحتـيُ طفـلـ صغــير. "تخيـلْ أن هـذه الطاقـة والتطبيـق العمـلي لهـذه الفكـرة العملاقـة جـاءاء مـن بنـات
 الارتقـاء تدريجياً، خطـوة خطـوة، ليصـل إلى تحقيـق الأعاجيـبـ ويكفينـي قـولاً أن


الحـرب لإخضـاع هــذه الطافــة الماديــة كي تستســلم لقـوة العلـم". "افتخارك هذا يذكرني بأبيات شعرية قديمة...
"تقصد لدي مئة قائد في إنكلترا" قال له. "لا يقلون عنه شجاعةً".
رفعـت مارغريـت نظرهـا لــدى سـماع الاقتبـاس الـذي رواه والدهـا، والدهشــة مَـلألا
 "هـذا ليـس افتخـاراً بنفـي" أجابـه السـيد ثورنـتِن، "بـل حقيقـة واضحــة. أنـا لا

 الاهـكوتلنديون غــزواً بلادهـمـ.

أنكـر اعتـزازي بـأني أنتمي إلى بــدة ـ أو بالأحـرى يجـب أن أقول مقاطعـة ـ كانـتـ



 عــن النهـوض والطــــران".
"أنـت مخطـئ"، صاحـت مارغريـت، وقــد اســتيرت بهـذا الافــتراء الباطــل عــلى








 محتـوم، وهـي تشـعر بالغضـب مـن نفسـها لأنهـا قالـت الكثـــر.


 شـغف جـارف إليها إلى حــد خشـيت معـهـ إن تكلمـت أن يخـرج صوتهـا مرتعشـاً. "عـلى أي حـال ياسـيد ثورنـتِن"، قالـت السـيدة هيـل، "ستســمح لي بالقـول إن ميلـتـن

 "لكـن البرمـان أمرنـا أن نحـرق دخانـنا، ونحـن مثـل الأطفـال الصغـار الطبعـين نفعـلـ مــا نؤمـر به...أحيانـاً".
"أظنـك أخربنــي بأنــك أدخلـت تعديـلاتٍ عـلى مداخـن المصنـع للقضـاء عـلى الدخان، أليـس كذلـك؟" سـأله السـيد هيل.






 تــم الإبـلاغ عنها خـلال السـنـوات الخمـس الأخــيرة، عـلى الرغــم مــن أن بعضـأ مــن تلـك المداخـن تطلــق باسـتمرار ثلـث فحمهـا الحجـري في مــا يســمونه هنـا الدخـان

الـلا برماني".
"مـا أعرفـه فحسـب أنـه مـن المسـتحيل أن تبقـى ســـانـر الموســلين نظيفـة هنــا ولـو

 السـاعة الثانيـة عــرة؟ ثــلاث مـرات، أليـس كذلـك؟"
"نعم يا أمي".
"يبـدو أنـك تعـارض بشــدة قوانـين البرمـان وكل التشريعـات التـي تؤثـر عـلى طبيعـة
 "نعـم، هــا صحيـح، وهنـاك آخــرون كُترْ أيضـاً. مـن منظـور الحـق والعدالـة، كـــا

 جـزء منها دفعـة واحـدة. كـيـف كانـت قبـل سـبعين عامـاًّ وكيـف هـي الآن. تجتمـع
 المواقـع المختلفـة للسـادة والنــاس بفضــل ذكائهـم الطبيعـي مـن حيــث الفــرص

والاحتـمالات التـي ميزتت بعضـاً منهـه، وجعلتهم بعيـدي النظـر كـا يخبنه المسـتقبل
 يِكـن تسـميته بالصناعـة الجديـدة منـح هـؤلاء السـادة الـرواد الـراء والســلطة، ولا
 يِكنتـي أن أعطيـك مثـالاً عــن إعـلانٍ كان يُطبـع قبـل خمسـين عامـاً عــلى خامـات



 بانتظـار أوامــره".

زمُـتْتْ مارغريـتـت شـفتيها، لكنهـا كانـت مجـبرة عـلى الاسـتماع إليـه وهم يعـد بمقدورهـا أن تركِّز فِي أفكارهــا.








 النـاس تحــت حوافـر جبروتهـم وغدرهـم. لكـن وبالمقابــ، كانـت هنـاك ردة فعـلـ


 صالــة للغزل والنــيج.

تدريجيـة، المزيــد مـن المصانـع، وســادة جــدد، وزيـادة الطلـب عـلـى اليــد العاملــة.
 تجـري بشـكل مُنصـف. لـن نقبـل الخضـوع لقـرار إمبراطوريـة، فكيـف سـنـنقبل تدخل
 هــا المتطفـل مـا يدعونـه مجلـس اللـوردات في البرمـان". "هـل مـن الـضروري تسـميتُها حربـاً بـين طبقتــين؟" سـأل السـيد هيـل. "أنـا أعـلـم،
 التوصيـف الحقيقـي للأمـور في عقلـكـ". "هـذا صحيح، وأنـا عــلى قناعـة بـضرورة التسـمية بالقــــر نفسـه الــني تعارضـه

 وســوكه. وفي واقـع الحـال، إن أي شــخصٍ يحكــم نفســه بســـوك الفضيلـة والاتــران، والاهتــمام بواجباتـه، فــادر عــلى أن يبلـغ مكانتــا، ليـس بالــضرورة كسـيد، ولكــن كمراقـب للعـمال، أو محاســب، أو أمــين صنــدوق، أو موظــف إداري، إلي جانــبـ

الســلطة والنظــام".
"إن كنـت فــد فهمتـك بشـكل صحيـح، أنــت تعـدُ جميـع مـن نجهـوا في الارتقـاء بأنفسـهم في العـاط، أيـاً كان السـبـ والوسـيلة، أعـداءً لـك". قالـت مارغريـت بصـوت بـارد وواضح.
"بـل أعــداء أنفسـهم بالتأكيـد"، أجـاب سريعـاً، مـن دون أن يشـعر بالانزعـاج مـن




 ولكـن أليـس مسـتغرباً أن يتحـدث عـن أمـر شـخصي أمـام الغربـاء؟ عــلى أي حـال،

لا يخـرج الأمـر عـن صراحتـه المعهودة في شـرح مــا يعنيـه، لذلـك وضـع لمســة الحيـاء التـي صبغـت خديـهـ الداكنتـين للحظـة جانبـاً وأضـاف قاتـلاً:


 الحيـاة فيهـا أرخـص مـن ميلـتِن، وعملــت في متجـر لبيـع الأقمشـــة (كان بالمناسـبـة













 قرأتـه مـن قـبـل، وتسـتعيد الآن معرفتـك بــهـ".

 لي هــه الدراسـات لإعـدادي للحيـاة التي وجـب عـلي خوضهـا؟ في الحقيقـة، لا شيء
 في مقـدار المعرفـة المفيـدة التـي كانـتـت لـدي في ذلـك الوقـت".
"لا أوافقـكـ الــرأي. فأنـا إلى حــد مــا شـخص أكاديــي. ألم مَنحــك دراســة البســاطة البطوليـة للحيـاة الهوميريــة الحماســة والعــزم؟"

 جنـب في السـعي لكسـب لقمـة العيـش. لكـن الآن وبعد أن وفـرت لوالــدتي الطمأنينة والراحـة في مثـل هـذا السـن، ورددت لها جميـل صنيعها عـلـى مـا بذلتـه مـن جهـد

في حياتنـا، بـات بمقـدوري الالتفـات إلى هـــه القصـص القديـــة والاســتمتاع بهـا". "هــذا صحيـح، لكـن ملاحظتـي جــاءت مـن إحسـاسي المهنـي بأنـهـ لا شيء متــل التعليــم في الصغــر".




 منتصـب القامـة، وهـو يتمتـم أثنـاء مغادرتـه المنـــــل:
 الفتـان عـن ذاكـرة المـرء".

## انطباعات أولية

"مارغريـت!" قـال السـيد هيـل، حالمـا عـاد مــن توديـع ضيفـه أسـفل الســلم، "م
 كان "صبـي دكان". علمـت بهـنه القصـة مـن السـيد بيـل، لــذا كنـت أعـرف بقيتهـا،

لكنـنـي مل أتوقـع أن أراك تنهضــين وتغادريـن الغرفــة".
 أعجبنـي فعـلاً وصفـه لنفســه أكـثر مـن أي شيء آخــر قالـه. كل شيء آخـر اسـتفزني،






 إنـه كان صبـي دكان كان أفضــل شيء أعجبنـي في كل مــا قالـه". "عجيـبْ أمـرك يــا مارغريـتـ"، قالــت والدتهـا. "أنــت مــن كنـت تنعتـين بعـض
 عندمـا عرفتنـا إلى شـخص مثــل هــذا مــن دون أن تخبرنـا كيـف كان. في الحقيقــة كنـت خائفـة أن أظهـر لـه مقـدار صدمتـي لـدي سـهاعـي أجـراء مـن كلامـه. والـده
"تـوفي في ظـروف بائسـة" هـل يمكـن أن يكـون قــد قَضى نحبـه في دار العمـل؟؟(27)."









 كانـتـت لوالدتـه، اسـتطاعت الأسرة تدبـر معيشـتها، بـل حتـى إن السـيد بيـل أخـرنـي






 "هـذا رائـع حقـاً"، قالـت مارغريـتـ. "لكـن مـن المؤسـف أن تتلطـخ طبيعـة كهـذه بمكانتـه كرجــل الصناعـة في ميلـتِنت".
"كيف تلطخت؟" سألها والدها.





عــــم 1348 . 1 (م)
"بقياسـه كل الأشـياء بِقيـاس الـثروة. عندمـا تحـدث عـن الطاقـة الميكانيكيـة، كان واضحـاً أنـه يراهــا طريقــة جديـدة لتوسـيع التجـارة وجمـع الهـال فحسـب. أمـا النـاس الفقـراء حولـه، فكانـوا فقـراء لأنهــم أشرار، خــارج حــدود تعاطفــه معهـم لأنهــم ط يمتلكــوا تلـك الطبيعـة الحديديــة والقــدرات التـي نالهـا بكونـه ثريـاً". "ليســوا أشراراً، هم يمــل هــذا مطلقـأ، بـل قصــري نظـر، ينغمســون بِلـذات الــذات؛

هــا مـا قالـه".
كانـت مارغريـت تجمـع النسـيـج الـذي كانـت تعمـل عليـه أمها وأدواتها، وتسـتعد للذهـاب إلى السريـر. وبينـما كانـت تغـادر الغرفـة، توقفـت مـترددة، شـعرت بالرغبـة بـأن تقـدم رأيــاً ظنـت أنـهـ ســُرضي والدهـا، ولكـن إن كان مـن المفـترض أن يكـون معـبُراً وصادقـاً، فـلا بــدَ أن ينطـوي عـلى قليـِل مـن الإزعـاج. وأخــيرا بقَّـت البحصـة: "أبي، لا أظــن أن الســيد ثورنــتِن رجــل مميـز، وبالنســبة إلي شــخصياً، لا يعجبنـي على الإطلاق".
"لكنـه يعجبنـي" ردَّ عليها والدهـا ضاحـكاً. "شـخصياً، لا أرفعـه إلى مرتبـة البطـل، أو أي شيء مـن هـذا القبيـل. تصبحـين عـلى خـير يــا طفلتـي. أمـك تبـدو متعبـة جـــــاً عـلى نحـو مُحـزن هــذه الليلـة، يــا مارغريـت".

سـبق لمارغريــت أن لاحظـت وجـه أمها المنهـك بالقلـق خــلال الفـترة الماضيـة، وجـاءت ملاحظـة أبيها لتدفعهـا إلى الذهـاب للنـوم وخـوف مبهـم يجـــم بثقلـه عـلى صدرهـا. كانــت الحيـاة في ميلــتن مختلفــة عـن تلــك التـي اعتــادت عليهـا السـيدة هيـل في هِلْسـتِن حيـث كانــت تخـرج وتدخـل دائمـاً في هــواء منعـش، أمـا هنـا فحتـى الهـواء نفسـه كان مختلفـاً، خاليـاً مـن أي عنـصر منشًّط، فضـلا عــن الشـؤون والهمـوم المنزليــة التـي اشــتدت ضيقـاً، وبشــكل جديــل وكريـهـ عـلى جميـع نسـاء الأسرة. كل ذلـك كان ســباً كافيـاً لتشـعر مارغريــت بالخـوف عـلى صحـة والدتهـا. كـما كانــت هنـاك دلائـل إضافيـة تـشي بوجـود أمـرٍ مـا تعـاني منـه الســيدة هيـلـ. فقــد دأبــت والدتهـا عـلى تبـادل تلــك الأحاديـث الغامضـة في غرفـة نومهـا مـع ديكبــن التـي كانـت تخـرج وهـي تبـكي وترسـم

علامــة الصليـب عــلى صدرهــا تعاطفـاً مـع أي أمل أو ضيـق كانــت تعـاني منــه
 ديكسِـن لتجـد أمها راكعـة عـلى ركبتيها تدمــدم ببضـع كلــمات كانـتا، كــما كان

 التـي انفصلـت عُراهــا مـع والدتهـا، بسـبب إقامتهـا الطويلــة في منــزل خالتهـا شــو، وحاولـت جاهـدة بشـتى أنـواع الملاطفـة والكـلـمات الرقيقـة أن تتســلـل إلى

 والدتهـا تخفـي عنهـا سرًاً بشــأن وضعهـا الصحـي. بقيـت مارغريـت مســتـيقظة لفـترة طويلـة تلـك الليلـة، وهـي تخطـط كيـف يِكـن لهـا أن تخفُـفـ مـن هــنـا


 أن تحظى برعايـة كاملـة كالتـي اعتـادت عليها سـابقاً. أمضـت مارغريـت أيامـا عــدة في زيـارة مكاتـب السـجل الـــدني، وعاينـت مــن يِكــن أن يصلــح أو لا


فتوقفـت وتحدثــت معهـا:
"حسـناً بيـي، كيـف حالـك؟ آمـل أنـك أصبحـت في حـال أفضـل، فقـد تغـير الطقـس
الآن".
"أفضل ولست أفضل، إن كنت تفهمين ما أقصد".
"ليس تَامأ"، قالت مارغريت وهي تبتسم.
"أنــا في حـال أفضـل لأن السـعال لم يمزقنـي إربـاً إربــأ خـلال الليـل، لكنـي مـا زلـتـت


بعولـةـة). وعندمـا أتصـور نفـسي أذهـب بعيــداٍ يغـوص قلبـي. لا لسـت في حــال أفضـل، بـل أســوأ". اســدارت مارغريـت لتمــئي إلى جانــب الفتــاة في خطواتهـا الضعيفـة المتعبـة باتجـاه المنـزل. سـاد الصمـت لدقيقــة أو دقيقتـين قبـل أن تتحـدث مارغريـت إلى الفتـاة بصـوت منخفـض: "بيسي، هـل تتمنـين المـوت؟"، فهي كانـت تخـشـى فكـرة المـوت مـع تعلقهـا بالحيـاة كامـر طبيعي بالنسبة لفتـاة شـابة موفورة الصحــة. بقيت بيسي صامتة دقيقة أو دقيقتين، ثم أجابتها: "لـو كنـت تعيشـين الحيـاة التـي أعيشـها، ونـال منـك التعـب مـا نـال منـي، وراودتـكـك


 كنـت ستشـعرين بالسـعادة عندمـا يقـول لـك الطبيـب إنـه يخـشى أنــك لـن تـري

شــتاءً آخـر".
"ماذا يا بيسي، كيف كانت حياتك؟"
"لِسـت أسـوأ مـن آخريـن كُثر، حسـب مـا أظـنـ. لكنـي انشـغلت بالتفكــر بهـا، أمـا
هـم فـلم يكترثـوا".
"كيـف كانـت؟؟ أنـتـت تعلمـين أني غريبـة هنـا، وربـــا لا أفهـم بسرعــة مـا ترمـين إليـه
وكاني عشّـت حيـاتي كلهـا في ميلــتِن".

عـن الآخريـن: مـن غـاب عــن العـين ســلاه القلـب".
"لا أعلـم مـن هـم أولتــك الآخـرون. كنـت مشـغولة، ولأكـون صادقـة في كلامـي، لقـد
(28) بيولاه لاند: نُشي إنجيـلي كثبه إدغار بيج سـتايتس (1863 - 1921) ولحنه جون آر ــويني (1837-1899)


 سباحة المسبيهي لجونْ بَنْيٌ. (م)
"أنت من عرضتِ، ه نطلب منك ذلك".



 الـودودة، اســتحالت حـدة نظرتها إلى تـوق محـزون.
"ليـس لـدي أنـاس كتــرون يهتمـون لأمـري، إن كنـت تهتمــين حقـاً، تعـالي". ومشــتـت


 "لا تخشِر شيياً يا بيسي".





 في طريقها). ســارعت مارغريـتـا إلى فـك ربـاط قلنسـوة بيـسي لتسـاعدها عـلى

التنفـس.
"هـل تريـن أن حيـاة كهـذه تسـتحق أن تُعـاش؟"، شـهـقت بيـسي. بقيـت مارغريـت

 يعطشــوا بعـد، ولا تقـع عليهـم الشـمس ولا شيءُ مــن الحـر (29)".
(29) سفر الرؤيا، الإصحاح 7: 16.

انحنـت مارغريـت فوق بيسي وقالـت لهـا: "بيسي، لا تكرهـي حياتك أيـاً كانـت أو
 جفلـت مارغريـت عندمـا سـمعت نيكـولاس ـ الـذي مـ تـنتبـه إلى دخولـه - يتكلــم وهـو يقـف وراء ظهرهــا.

 فليكـن، لكنـي لـن أقبـل أن يحشـو أحدهـم رأسـها بالمزيـد مـن هــنـه الأفكار".
 الحيـاة وقدُرهـا عـلى مـا هـي عليه؟".













 هــذا هـو دينـي وعقيـدتي. أمـر فِي غايـة البسـاطة، وليـس صعبـاً".

لكن الفتاة توسلت إلى مارغريت أكثرّ من ذي قبل.
"لا تظنـي بـه سـوءاً، إنـه رجـل طيـب. أفكـر أحيانـاً بـأن الحـزن ســـاكلني حتـى في

 عـلى صدرهـا، وشـحب وجهها بشـكل مُفـزع. احتضنتهـا مارغريـت بـــن ذراعيها، وأراحـت رأس الفتـاة المنهـكـك عــلى صدرهــا،


 التـي كادت تقـترب مـن المـوت. نهضـت بيـسي، وقالـت:
 "سـتعودين لزيـارتي، أنـا أعلـم ذلـك، لكــن قوليهـا فحسـب!"!.
"سآتي غداً".

 اللـه موجـوداً لأطلـب منــه أن يبـاركك".

غادرت مارغريت المنزل مثقلة بالحزن والهم. "تأخــرت مارغريــت عــن موعـد جلســة الشـاي في المنــزل. في هِلْســتِن، كان عــد
 يبـدو أن هـذا التأخـر، إلى جانـب أشـــاء أخـرى مـن الفـوضى، فقـد قدرتـه عـلى إثـارة غضبها، وإن كانـت مارغريـت تحـن إلى تذمـر والدتهـا القديـمـم.
"هل وُفقت في العثور على خادمة يا عزيزيّ".
"كلا يا أمي، لو كانت آن بَكْلي (30) هي من كانت تبحث لما وجدت".
"لِــَمَ لا أجـرب حظـي،" قالــت الســيدة هيـل. "الجميـع كان لهـم دور في محاولــة
(30) واحدة من السيدات الثريات المشهورات. (م)

حـل هـذه المشـكلة العويصـة. دعـوني أحـاول لعلنـي أكـون ســندريلا التـي سـتحظى بالحـذاء المناسـب في نهايـة المطـاف".

هـ تستطع مارغريـت أن تبتسـم لهـذه النكتـة بسـبب الحـزن الـذي كان يتحكـم بها منــذ زيارتها لأنرة هيغينـز.
"ماذا ستفعل يا أبي؟ كيف ستحل هذه المسكلة؟".
"سأستشــِير سـيدة منـزل صالحـة كي تـزكي لي واحـدة تعرفها شــخصياً، أو يعرفها أحـد
مـن خَدَمِها".
"نعم الرأي، لكن علينا أن نجد سيدة المنزل الصالحة أولاًا. "لقـد وجدتِهـا سـلفاً، أو بالأحـرى ســأتي إلى الفـخ برجليها، ويِكـــك أن تصطاديهـا، إن كنـت ماهـرة".
"ماذا تقصد، يا سيد هيل؟" سألته زوجته التي أثار كلامه فضولها.
" أخبرني طالبـي النموذجـي (كـما تسـميه مارغريـت) أن والدتـه تنـوي زيـارة السـيدة والآنسـة هيل غـداً".

"السيدة ثورنتِ!!"، تعجبت السيدة هيل.
t.me/soramnqraa
"والدة الرجل الذي تحدث إلينا؟" قال مارغريت. "لا أظن أنه لديه أُمَ غيرها، كما أعتقد"، قال السيد هيل بهدوء. "أود أن ألتقيها، لابد أنها شخص غير عادي" أضافت والدتها. "ربــا تعـرف واحـدة تناسـبنا، وتكـون سـعيدة معنـا. تبـدو لي بأنهـا شـخص عــلى قـدرٍ
 الأسرة".
"عزيـزتي، أرجـوك لا تسرحـي بعيـداً بهذه الأفكار. فالسـيدة ثورنِين، حسـب مـا أظن، متكبرة

 أننـي وائق أنها، عـلى أي حـال، لا تحـب أن يعـرف الغربـاء أي شيء عــن هـــا الموضـوع".
"حبـذا لــو انتبهت يــا أبي أن هــذا النــوع مــن التعـالي، إن كان لــديّ فعـلاً شيءُ
 تتهمنــي بـهه". "ولا أقصـد قطعــاً أنهـا كذلــك أيضـاً، لكــن هــذا مــا تـراءى لي مــما اسـتخلصته من كلامه".
¢
 لاسـتقبال الضيـوف، الأمـر الـذي سـيمنعها مـن زيـارة بيـسي والاطمينــان عليهـا حتـى

 اسـتقبال ضيفتهـا لوحدهــا.

## زيارات صباحية

واجـه السـيد ثورنـتِنِ بعضض المصاعب في رفع سـوية والدتـه إلى الدرجــة المطلوبــة من
 تفعـل، كانـت تقـوم بهـا بحالـة مــن التثاقـل التـي عـادة مـا تـؤدي بهـا واجباتهـا
 للمناسـبات الههمـة، عندمــا تقـوم بزيـارات صباحيـا








زوجـة معلـم الرقص لأختـه فـانف!".
"بالطبـع كنـت لأطلـب منــك ذلـك لـو كان السـيد ماسـون وزوجتـه بــلا أصدقـاء في مـكان غريـب مثــل آل هيـل".
"حسـناً! لا داعـي لأن تتسرع فِ كلامـك. أنـوي زيارتهـم غـداً. أردتـكَ أن تفهـم الأمـر
"هِا أنك ستذهبين غداً لزيارتهم، سأرسل فِي طلب الخيول". "هذا كلام فارغ، يا جون. قد يظن أحد ما أنك محشوٌ بامال".
"ليـس بعــــ أمـا بشــأن الخــول، فأنـا مُـصرّ، فآخـر مــرة ركبـت فيهـا عربـة أجـرة،
عـدت إلى البيـت تعانـين مـن الصـداع بسـبـب الاهتــزاز".
"لكني مُ أشتكِ من ذلك أبداً".
"كلا، أمـي لا تستســلم للشـكوى"، قـال باعتـزاز. "لكـن عـلي أن أعتنـي بـك أكـثـر. أمـا


















 "جـون، في حـين احتفظـت بالتعابــير اللطيفـة مثــل "عزيــزتي، حبيبتـي" ومـا شــابه
 وتَشي بـين النسـاء معتـزة بنفسـها كُرمـى لــهـ.
"عزيـزتي فـاني، سنســأجر خــولاً مـن أجـل العربـة اليـوم لزيـارة أولئكـ المدعويـن آل


دائــاً تسـعد برؤيتـك. يِكنـك أن تذهبـي إليها أثنــاء زيـارتي للسـيدة هيـل". "إنها مسافة طويلة يا أمي، وأنا متعبة جداً". "مِمَ؟" سألت السيدة ثورنتِن، وقد قوست جبينها قليلاً.

 تحـب ذلـك، حسـب علمـي".

مل تقـل السـيدة ثورنــنِ شــيئاً، ووضعـت النسـيج الــذي كانــت تعمـل عليـه فـوق الطاولــة، وأخــنت تفكــر.
"لكنـه مـن الصعـب عليهـا أن تَـــي هــنـه المسـافة الطويلـة للعـودة إلى المنــزل في الليـل!" قالـت لهـا أخـيراً.
"لكنـي سأرســها في عربــة أجـرة. مل يخطـر عــلى بـالي مطلقــاً أن تعـود إلى منزلهـا مشـياً". في هـذه اللحظـة، دخـل السـيد ثورنـتِن إلى الغرفـة قبـل أن يذهــب إلى المصنع.
 السـيدة هيـل المريضـة، سـتقدمينه لها، أنـا واثــق مـن ذلك" "إن اكتشـفت الأمر، فأنـا مل أمرض مـن قَبـل، وليـس باسـتطاعتي أن أسـاعد كثــيراً في "تهيؤات" المـرضى".
"حسـناً! لديـك فـاني التـي قلـما تكـون مـن دون علـة مـا، ستــــاعدك فِي هـــا الأمـر، ربما...أليس كذلـك يافـاني؟".
"أنـا لسـت دائــاً مريضـة"، قالـت فـاني بــلال طفـولي، "لـنـ أذهـب مـع أمـي. أعـاني مـن صــداع اليـوم، ولـن أخـرج مـن المنـزل".
 القـماش أمامهـا بــكل نشــاط.
"فـاني! أتمنـــى أن تذهبـي"، قــال الســيد ثورنــتِن بلهجــة آمـرة. "ســيكون هــذا


هذا الأمر".
ثم خرج من الغرفة بعدما أنهى عبارته.
 عندمـا اسـتخدم عبـارة "سـتجعليني مدينـاً لــك بذــكـ". كـما هــو الحـال، راحـت

تئن وتشتكي.
 هـذا القبيـل. مـن هـم آل هيـل الذيـن يهتـم بهـم إلى هــنـه الدرجــ؟؟".

 هــا الاحتـكاك البسـيط بـين ابنتها وابنهـا م يدفـع السـيدة ثورنــنِن أن تَيــل لصالـح


 سرورهـا برؤيـة القلنســوة الجديـدة في المـرآة.




 بالضيـق، وبـدت أكتر صرامـة وجلافـة مــما هـي عليـه في العـادة.




كانـتـ الغرفـة مليئـة بالزينـة التـي لا بــد أنهـا تســتهلك وقتـاً طويـلاً في نفض الغبـار
 الأفـكار والخواطر بينـما كانـت تتحـدث بطريقتها الجليلة المهيبـة إلى السـيدة هيـلـ،











الـذي لا ينتهي.
"لا أظن أنك تحبين الموسيقى"، قالت فاني، "إذ لا أرى بيانو هنا".
 لايهتـمان بهـذا الأمـر كتـيراً، لذلـك بعنـا البيانـو القديـم عندمـا جئنـا إلى هنـا". "عجبـاً! كيـف يِكنـك أن تعيـشي مـن دون بيانـو، فهـو ـ بالنسـبة إلي ـ أمـر ضروري في الحيـاة".
"خمسـة عـشر شــلناٌ في الأسـبوع، كان يوفـر منهـا ثلاثـــة شــلنات" قالـت مارغريـت

 مسـحة إضافيـة مـن الـبرودة عندمـا تحدثـت لاحقـاً.
"لديكم حفلات موسيقية، حسب اعتقادي".
"بــلى! إنهـا رائعـة! لكنهـا مزدحمــة وهــذا أســوأ مــا فيهـا، فالقيمـون عــلى هــذه

الحفـلات يسـمحون بالدخـول لـكل النـاس مـن دون ثَييـز، لكــن المـرء يحـرص عـلى
 بعــد يــوم مـن الحفلـة مبـاشرة".
"إذاً أنت تحبين الموسيقى الجديدة لأنها جديدة فحسب". "إنها الموضـة في لنـدن، وإلا بـا جـاء بها المغنـون إلى هنـا. سـبق لـك أن ذهبـت إلى لنــن، بالطبع".
"أجل"، قالت مارغريت، "عشت فيها لعدة سنوات" "يا سلام! لندن والحمراء (31) هما المكانان اللذان أتَنى زيارتهها".
"لندن والحمراء!!"
"نعم! منذ أن قرأت "حكايات الحمراء"(32). ألا تعرفينها؟".
"لا أظن أني أعرفها، لكن بالتأكيد الرحلة إلى لندن أسهل بكثير".
"أجــل؛ لكــن والــدتِ" قالــت فـاني وهــي تخفـض صوتهـا، "م تذهــب في حياتهـا
 المــليء بالدخـان، كــما أراهــا أظـن أنهـا معجبـة بهــذه المدينـة بسـبـب صفاتها هذه".
"إنها بلدتهـا منــذ ســنوات، وأفهـم طـــاذا تحبهـا"، قالـت مارغريــت بصوتهـا الصـافي كرنـين الجـرس.
"هل لي أن أسألك ما الذي تقولينه عني يا آنسة هيل؟". م تكــن مارغريـت جاهــزة للـرد عـلى السـؤال الـذي فاجأهـا قليـلاً، فـردت الآنسـة فـاني:
"كنا نحاول تفسير سبب ولعك بِيلِن فحسب، يا أمي".
(31) قصر الحمراء في غرناطة. (م)
(32) مجموعة من المقالات والقصص للككاتب الأميري واشنطن إيرفينغ (1783-1895) استوحاها وكتبها إبان زيارته لقصر الحمراء عام 1832.
"شـكراً لكــما"، قالـت السـيدة ثورنــتِ. "لا أرى أن محبتـي الطبيعيـة للمـكان الـذي وُلـدت ونشـات فيـه، وأعيـش فيـه منــن ســنوات، بحاجـه إلى تفسـير". اغتاظـت مارغريـتـ. فقـد بــدا الأمـر، كــما أوضحـت فـاني، وكانْهـما كانتـا تناقشـان
 عـن إنهـا تعرضـت للإهانــة.

توقفت السيدة ثورنتِن للحظة، ثم واصلت حديثها:

متاجرنـا الضخمـ؛؟".



فتابعـت كلامهـا:

لا أجـد متعـة كبـيرة في الذهـاب إلى المصانـع".
"إنها أماكـن مثـرة للفضـول"، قالـت السـيدة هيـل: "لكـن هنــاك الكثـير مـن الضجيج
 صناعـة الشـموع، واتـــخ فسـتاني بالكامــل".






 فِي مصنـع ابنـي. فككل تطور جـرى عـلى هــذه الآلات، كـما أعتقـد، سـترينه هنـاك في

أعلى كـمالٍ لـه".
"أنـا سـعيدة جــداً لأنـك لا تحبـين المصانـع، أو هــذا النـوع مـن الأثـياء"، قالـت فـاني
 السيدة بالانصراف بكبريـاء مكبـوت. "لو كنت مكانك، لكنت أود أن أعلم كل شيء عنها"، أجابتها مارغريت بهدوء. "فـاني"، قالـت أمها والعربــة تنطلـق بهـما، " ســنتعامل مـع آل هيـل بــكل تهذيـبـ
 كـما أظـنـ.الأم تبـدو مريضـة جــداً، لكنهـا لطيفـة وهادئــة". "لا أنـوي أن أصـادق الآنســة هيـل، يـا أمـي" قالـت فـاني وهـي تـزم شـفتيها، "كــتـت أقـوم بواجبـي في التحـدث إليها وتسـليتها". حسناً! على أي حال، لا بد أن يكون جون راضياً الآن".

## نسمة لطيفة في مكان خانق

صعــدت مارغريــت الســلم بسرعــة إلى غرفتهـا حالــا غــادرت الضيفتـان، وارتـدت قبعتها وشـالها، وسـارعت إلى منـزل بيـسي هيغينـز لتطمـئن عليهـا، وتجلـس معهـا قـدر مـا تسـتطيع قبـل حلـول موعـد العشـاء. ومـا إن وصلـت إلى الشـوارع المزدحمـة بالمـارة حتـى شـعرت بفــدر أكـبر مـن الاهتـمام نحوهــم كونهـا تعلمــت أن تهتـم بواحــد منهم.
بذلـت مـاري هيغينـز الفتـاة المتسـخة قصـارى جهدهـا لترتيـب المنــزل اســتعداداً







 بالنظـر إلى وجـه مارغريـت، وتلمـس ملابسـها بإعجـاب طفـولي بروعـة نسـيجها. "م أعـرف أبـدا كــاذا كان أهـل الإنجيـل يهتمـون بالثــاب الناعمـة، لكــن مـن الرائع أن
 الألـوان، أمـا أنـت فتشـعريني بالراحـة. هـذا مختلـف عـما هــو شـائع. أـيـن حصــت
"أجل! وعشت هناك بضع سنوات، لكن بيتي كان في غابة في الريف". "حدثينـي عـن ذلـك"، قالـت بيـي. "أحـب أن أسـمع كلامـاً عـن الريـف والأشـجار،
 يديهـا فـوق صدرهــا في راحــة تامــة، وكأنهـا تســتعد لأن تتلقــف كل مـا ســتقوله

مارغريـت.








 محجـوب عــن العـين يتسـاقط قطـرةً قطـرة. وفي أجـزاء أخـرى مــن المـكان، تَتـــد


الذهبيـة، مثــل البحـر".
"م أر البحر في حياتي"، دمدمت بيسي. "تابعي حديثك".
"وهنـا وهنـاك ينتـشر الهـواء الــذي يتقاســه جميـع النـاس، عاليـاً وكأنــه يربـض
فــوق رؤوس الأثــجار ...".
"أنـا سـعيدة بذلـكـ أشـعر وكأنــي أختــق في أعـماق صــري. عندمـا أخــرج مـن

المنــنل، لطالمـا أردت أن أحلـق عاليـــأ وأرى مـن بعيــد، وآخـذ نفسـاً عميقــاً في ذلـك





 بينـما أجلـس مسـترخية لا أفعـل شـيـيأًا".
"خطـر عـلى بـالي ذات مـرة لـو أسـتطيع أن أقـضي يومـاً بأكملـه لا أفعـل شــينيأ؛ يـوم



 أن أذهـب إلى هنـاك مبـاشرة مـن دون أن أنـام مـا فــه الكفايـــة في القـبر لأسـتعيد نشاطي وعافيتي".
"لا تخـافِ يــا بيـيـي،" قالـت مارغريـت، وأرخـت رأسـها عليهـا،" سـيمنحك اللـه راحــة أفضـل مـن خمـول الدنيـا أو مـن رقـاد الــبر".

تنحنحت بيسي بحركة متوترة، ثم قالت:




 المصانع يضج في أنذي للأبـد، إلى درجـة أسـتطيع أن أصرخ بهـم كي يتوقفوال، ويتركـوني


المـوت لأن استنشـق في أعـماق صـدري هـواءً نقيـاً مثـل الهـواء الـذي تحدـــت عـــه.





مارغريـت إلى جانبها. "بيسي، أبانا في السموات".
"أعلم ذلك، أعلم" انتحبت، وهي تُقلب رأسها يِنة ويساراً بحركة عصبية.



 "دعينـا لا نتحــث عــن تخيلاتـك أثنـاء نوبـة الحمـى، أود أن أســع منـك عــما كــتـ تفعلينـه مـن قبـل عندمـا كنـت في حالـة جيـدة". "عندمـا توفيـت أمي، كنـت بصحـة جيـدة، لكنـي ومنــذ ذلـك الحـين تقريباً، م أعـد كذلـك. بــدأت العمـل في محلـج للقطـن عـلى آلـة النـدف، وبعدهـا، تغلغـل الوبـر في صدري وسممني". "أجـل وبـر، نـتـف مغـيرة تتطايـر مـن القطـن عنـد ندفـه، وتمـلأ الهـواء كغبـار أبيـض
 العـمال في غرفـة النـدف كانـوا يسـقطون أرضـاً يسـعلون ويبصقـون الـدم، لأنهـم تسـمموا بهـذا الوبـر (33)". "ألا مِكن التخلص منه؟"


 تـودي بحياتهـم.(م)
"لا أدري، بعض المصانـع لديهـا عجلـة ضخمـة في نهايـة غرفـة النـدف لشـفط الغبـار
 فـإن عـدداً قليـلاً جــداً مـن أصحـاب المصانـع يسـتخدمون هــذه العجلـة. وسـمعت



 واحــدة مثلهـا في المحلـج الـذي كنـت أعمـل فيـه". "أم يعلم أبوك بذلك؟" "بـلى، وأسـف لذلـك. لكـن مصنعنـا كان جيـداً، وفيـه مجموعـة طيبـة مـن النـاس، وكان أبي يخـشى عـلي الذهـاب إلم مـكان غريـب، مـع العــم أن الوضـع بـات مختلفـا الآن، فقـد اعتـدت عـلى أن أســمع البعـض ينادوننـي بالفتـاة الطيبـة. م أكـنـ أرغـبـ



 "كم عمرك؟"، سألتها مارغريت. "في هوز/ يوليو المقبل ساكون في التاسعة عشرة".
 بسبب الفــارق الكبـير بينهـما. م تسـتطع الـكلام لدقيقــة أو دقيقتـين وهـي تحـاول أن تكبـح مشـاعرها.
"بالنسـبة لماري"، قالتت بيـي، "أودك أن تكـوني صديقــة لهـا إنهـا في السـابعة عـشرة، وهـي آخـر العنقـود، ولا أريدهــا أن تذهـبـ للعمـل في المصانـع، لكنـي لا أعـرف إن كانـت قـادرة عـلى العمـل".
"إنها لا تسـتطيع أن تعمـل" - جالـت مارغريـت بعينيها بطريقـة لا شـعورية عـلى

زوايـا الغرفـة غـير النظيفـة ـ "لا يمكنهـا أنهـا تعمـل كخادمـة، أليـس كذــك؟ لدينـا خادمـة عجـوز مخلصـة، وهـي صديقـة تقريبـاً وتريــد أحــداً يســاعدها لكـن مـن غــير المناسـب أن نزعجهـا بمسـاعدة تسـبب لهـا الضيـق".


 كيـف أقوم بهـا. لكنـي أتَنـى لـو تعيـش معـكـ".
"حتى لـو كانـت غـير مناسـبة لتأتي وتعيـش معنـا كخادمـة ـ وأنـا لا أعلـم شـيـينا عـن


 "أنـا واثقـة مـن أنـك لـن تنسـيني مـرة ثانيـة، لـن أشـك بـك أبـــاً. لكـن تذكري، فـد أمـوت خـلال أسـبوع أو أسـبوعين".
 يدهــا بقـوة. "لكـن عليـك أن تُعلمينـي إن ســاءت صحتـكـ". "بالتأكيد سأفعل" قالت بيسي، وشدت على يد مارغريت.
 الذكـرى السـنوية الأولى لـزواج إيديــث، اسـتعادت مارغريــت في ذاكرتها المتاعـبـ





 فكـرة تحمـل مـرض طويـل في مـكان منعـزل، غريـب وصاخـب ومزدحـم مـع قليـلٍ

مـن متطلبـات الراحـة في الحبـاة المنزليـة. لكـن ورغـم تفاقـم شـكاويها العادلـة التـي




 أصبـح سريـع الغضـب أكـثر مــما كانـتـت تعرفـه ابنتـه عنـه عندمـا كانــت تعـبر لـه عـن قلقها.
"بـدأتِ بالفعـل يـا مارغريـتـت تشـطهين بخيالاتـكـ اللـه يعلـم بـأني سـأكون أول مـن


 "لكـن يـا أبي"، قالـت مارغريــت مـن دون تـردد، "هـل تعـلـم أن مـا تـراه ليـس سـوى تـورد الأهم".
"كلام سـخيف، يـا مارغريـت، أم أقـل لــك بأنــك تـتخيلـين. أنــت الشــخص الــني لا
 والدتـك، كي تطمئنـي". "شـكراً يـا أبي العزيـز، هـذا سيسـعدني حقـاً". وذهبـت نحـوه كي تقبلـه، لكنـه دفعهـا
 منهـا ومـن حضورهـا سريعـاً. تـمـ راح يجـوب أرجـاء الغرفـة قِلقـاً.



حدث لها... مارغريت هل تحدثك والدتك عن الأماكن القديمة في هِلْستِ؟؟". "كلا يا أبي"، قالت مارغريت بحزن وأسى.


كان مــن دواعـي إحسـاسي بالراحــة والاطميتنــن دائــاً أن أعتقــد أن أمـك بسـيطة


 الأفـكار الحمقـاء البغيضــة. تعـالي، أعطنـي قبلـــة، واذهبـي للــــوم". لكنهـا سـمعت صـوت خطواتـه تجـوب الغرفـة (أو تتسـلل خفيـة مثـل الراكـون، كـما اعتـادت هـي وإيديـث أن تسـميا هــنه الحركـة) بعـد أن اسـتغرقت طويـلاً وهـي
 بعـد أن اسـتلقت في سريرهـا.

## التمرد




 لإبـداء التعاطـف حتـى ولـو كان الأمـر تافهاً لكنهـا م تكــن لتلاحظــه أو تنفــر منـهـ
 بـكل حـرص تلبيـة لطـلـب صاحبـه. وهكـذا وعـلى نحـو لا شـعوري، اقتربـت مارغريت مـن الحصـول عـلى جائزتهـا.
 مارغريـت عــن أخيهـا فريدريـك؛ الموضـوع الــني طالمـا كانــت مارغريــت تواقــة

 تتكلـم عنـهـ.
" آه يـا مارغريـتا، كانـت ليلـة أمـس ليلـة عاصفـة! كانـتـ الريـح تعـوي في المدخنـة



 وكانها ثعبـان عمـلاق. إنـه حــم قديـم عـادة مـا يـراودني في الليـالي العاصفـة حتـى

أصحـو مـن نومـي، وأجلـس في سريـري متـــنجة مـن الرعـب. فريدريـك المسـكين!


المداخـن العاليـة أرضـاًّ.
 معنونـةً إلى السـيد بربــور في كادِز (34) ولكــن أيــن هـــو الآن؟"





 بععرفـة القصـة، إن كان ممكنـأ، عـلى ألا يسـبب لـك الحديـث عنـه ألمـأ كبـيراً". "أم! لا"، أجابــت السـيدة هيـل وخداهـا يتوهجـان. "لكنـهـ مـن المـؤما أن أفكـر بـأني


 إلى اليسـار تريـن حزمـة مـن الرسـائل".

ذهبــت مارغريـت ووجــدت رســائل مصفـرة عليهـا آتــار البحـر، وتفـوح بتلــك

 أن تفحصـت تواريخها، وهـي تعلـق بسرعـة عــلى مضمونهـا حتـى قبـلـ أن يتســـى لابنتهـا أن تفـــم محتوياتهـا.
"هـل تريـن يـا مارغريـت كيـف أنـه ومنــذ البدايـة كان يكـره النقيـب ريـد الـذي كان
(34) مدينة ساحلية جنوب غرب أسبانيا، وهي عاصمة مقاطعة كادِز، إحدى المقاطعات الثمانية التي تشكل بهجموءها إقليم الأندلس. (م)

ملازمـاٌ ثانيــاً عـلـى ظهـر السـفينة "أوريـون" التـي أبحـر فيهـا فريدريـك لأول مـرة.













 رسـالته إن كان لديهـم العديـد مـن المستجدين عــــلى ظهـر السـفينة، في حـين كانـتـت
 رجالهـا حتى أصبحـوا قادريـن عـلى تسـلق وهبـوط الحبـال مثـل الجـرذان والقـرود".





(35) وردت كلمـة "سـيد نبيـل" (gentleman) لا كرتبـة عسـكرية بحسـب التراتبــة القياديـة في البحريـة
 يعتبر الضبـاط مـن طبقـة "السـادة النبلاء"، (م)

بالقطـة ذات التسـعة ذــول(36. ولأنـه كان مـن المسـتحيل تجـاوز زملائه، وبسـبب





الرسـالة، درجــة الغليـان.












 مـما توقعـت. جلسـت تحـت التخـم أنتظـره. وأخـيراً جـاء ويـداه متدليتـان للأسـفل،
 يخطوهــا، وكأني أراه الآن أمامـي، يــا مارغريـتـ". "توقفـي يـا أمـي. أنـا فهمـت كل شيء" قالـت مارغريـت وهـيـي ثَيـل برأسـها صـوب أمها وتقبـل يدهـا.

البريطانية. (م)
"لا، لا يمكـن لـك أن تفهمـي، ولا يِكـن لأحـد لم يـر والــك ذلـك اليوم أن يفهـم. بالكاد















 زاد الأمـر ســوءاً. لهــأ السـبـب التـف معظـم البحـارة حـول فريدريـكـ".

 وهــو يتصـدى للظلــم مـن سـعادتي بــأن يكــون ضابطـاً مطيعـا".






تعتــنر عــن شـوقها ولهفتهـا التـي بــدت وكأنها تحـط مـن قــدر طفلتهـا الوحيـدة.
 يمكـن أن تحقـق رغبـة أمهـا. "مـضى عـلى الحادثـة قرابـة ســت أو سـبع ســنوات، هـل مازالـوا يريـدون محاكمتـه،
 دليـلاً عــلى الاســتفزازات والمضايقـات التـي تعـرض لهـا". "لـن يكـون ذلـك في صالحـه"، أجابتهـا السـيدة هيـلـ . "قُبـض عــلى بعـض البحـارة



 المعلومـات التـي توقعتها، لكنهـا خشــيت ســـاعـاعها، مــن والدتهـا. "وماذا حدث لهم يا أمي؟" سألتها مارغريت. "شُـنقوا عــلى عارضـة الـشاعاع"، قالـت السـيدة هيـل بصـوت جليـل. "والأنــوأ مـن

 بقيت الأم وابنتها صامتتين لفترة طويلة. "أمضى فريدريك عدة سنوات في أميركا الجنوبية، أليس كذلك؟".
 سيشـنقونه. لــن أرى وجهـه ثانيـة، لأنهـهم سيشــنقونه لــو جــاء إلى هنـا".



 يغلبها الحـزن والكآبـة، مـن دون أيٌ بارقـهـ أمـل تلـوح في الأفـق.

## سادة ورجال


 المسـافة، لكـن ســأذهب أنـا وأنـتـت عـصر اليـوم". وعندمـا ذهبـا، بـــأ السـيد هيـل يتسـاءل عـن صحـة زوجتـه بقلـق مسـتـتر شـعرت مارغريـت معـه بالفـرح لرؤيتـه يسـتيقظ أخـيراً. "هل استشرتِ طبيباً يا مارغريت؟ هل أرسلتِ في طلبه؟"

 ليسـت بخــير".

عرضـت أمامـه الحقيقـة بقـوة ووضـوح، لأن أباهـا سـبق وأن أغلــق عقلـه في وجـهـ
 أجابهـا بنـبرة منكــرة:

 أن يكـون مجيئنـا إلى ميلـتِن هــو مــا يقتلهـا. مسـكينة ماريـا!".
 الوقـت، ومـع استشـارة جيـدة، يعـود معـاف وأقـوى مــما كان عليـه مــن قبـل". "لكن هل قالت لل ديكسِن أي شيء عن والدتك؟"
"كلا، أنـت تعلـم أن ديكسِـن تسـتمتع بـأن تصنـع مـن الحبـة قبـة، وكانـت غامضـة







طبيـب ماهـر. تَهـلي، سـنـعطف في هــــيا الشـارع".






مـا بــدا لهـما مـن الجهـة التـي دخـلا منهـا الشـارع.

الحـــرة والارتبــاك".
 بيـت صغــير. لكـن ثُــة كثـــراً مــن النـاس هنــا، دعنـي أسـأل أحدهــم".

 كانـت بوابـة المصنـع أشـبه بيوابـة حديقـة عامـة يقـع عـلى أحــد جانبيهـا بوابـات


 البخـاري عاليـاُ بــا يكفـي ليصـم آذان كل مـن يسـكن في الجـوار ـ فبالـة السـور حيـث

يمتـد الشــارع عــلى أحــد جانبـي السـاحة المسـتطيلة، وقـف منـزل حجـري جميـل




 ويحافظـون عـلى نظافتـه عـلى هــذا النحـو، السـكن في الريـف أو في إحـدى الضواحي،
 الصخـب أن تلتقطـا صـوت أبيهـا عندمـا وقفـا عـلى الــدرج بانتظار أن يُفتح البـابـ














 ألــوان مُبهِجـهـ. كل شيء في الغرفـة كان عاكســاً للضـوء. كان للغرفـة بأكملهـا مظهـرُ مبَقـعْ، ومبرقَشٌ، ومرقُطُّ عـلى نحـو أثـار في مارغريـت شـعوراً بالامتعـاض إلى درجـة

م تلتفـت معها إلى النظافـة المميـزة المطلوبـة للحفـاظ عـلى كل شيء أبيضَ نقيـاً فِـ





 غرفـة كهـذه عـادة مـا تـترك أثـراً يجعـل النــاس يتكلمـون بصـوت منخفـض وكانهـمـ لا يرغبـون بايقـاظ الأهـداء المتراكمــة.

 وضعـت لحمايـة أثاثها. شرحـت مارغريـت كيـف أن والدتهـا لم تسـتطع مرافقتهـهـا




 السـيدة ثورنـتِن الخيـول التي اسـتأجرتها لعربتها عندمـا زارت آل هيـل، وكيـف طلب

 ولا تقيـم وزنـاً كـا شرحتـه بشـأن مـرض أمها.
"كيـف حـال السـيد ثورنــنِن"، سـألها السـيد هيـلـ " "أخـشَى أن لا يكـون عـلى مـا يـرام
كما فهمـت مـن رسـالته المستعجلة أمـس".
"نـادراً مــا مـــرض ابنـي. وإن كان مريضـاً بالفعـل، فإنــه لا يتكلــم عنــه مطلفــاً، ولا


الـدرس معـك أمسس، يــا سـيد، وأنـا واثقــة بأنـه نــدم عـلى مـا فاتـه، فهـو يـــدر عاليـاً السـاعات التـي يقضيهـا معـك".
"وكذلـك أنـا"، قـال السـيد هيـل. "إذ أنهـا تجعلنـي أشـعر بالشـباب مـرة ثانيــة لأرى اسـتمتاعه وتذوقـه لــكل مـا هــو جميـل في الأدب الكلاســيكي". "لا شــك أن الأدب الكلاســيكي أمـر مرغـوب بالنسـبة إلى النـاس الذيـن لديهـم متسـع

 تكـون الكلاسـيكيات مفيــدة لرجـال يبـددون وقتهـم في الريـف أو الكليـات، لكـن
 الأقـلـ". قالـت العبـارة الأخــيرة "بافتخـار يحـاكي التواضـع". "لكـن إذا بقـي العقــل موجهاً لفــترة طويلـة حـول موضـوع واحـد فقـط، سـيـاب بالتحجـر ويصبـح عاجــزاً عــن تقبـل اهتمامـات أخــرى"، قالـت مارغريـتـ.



 أهدافـه في الحيـاة في سـبيل تحقيقهـا". "وما هي هذه الرغبة؟" سألها السيد هيل. توهج خداها الغائران، والتمعت عيناها وهي تجيب: "أن يحـوز ويحافظ عـلى مكانـة مرموقـة بـــن تجـار بـلاده، رجـال بلدتـه. متـل هــذه المكانـة التـي كسـبها ولـدي. اذهـب حيثـما تشـاء، لا أقـول في إنكــترا فحسـب، بـل في
 اســه. ليـس معروفاً لـدى الطبقـات المخمليـة"، ثـم تابعـت بنـبرة لا تخلو مـن الازدراء، " إذ مـن غـــر المحتمـل أن يعـرف الرجـال والسـيدات الكســلى الخاملـون الكثــــر عــن

صناعيٍ مـن ميلـتِن، إلا إذا وصـل إلى البرمـان، أو تـزوج ابنـة واحــد مـن اللـوردات".



 في الريـف ومــلاك الأراضي في هامشـاير. وعـلى الرغــم مــن جهودهـا كـا كي تُبقـي الأمـر في إطــار الاســتماع فحسـب، فضـح وجــه مارغريــت في تعابــيره حقيقـة مشــاعرها

للسـيدة ثورنــتـن.
 امـرأة عجـوز لا تتعـدى أفكارهـا حـدود ميلـتِن، وأنهـا تـرى في قردهـا أجمـل غــرال". "قـد يكون صحيحـاً أني كنـت أفكـر بـأني م أسـمع باســم السـيد ثورنــتِن قبـل مجينـي

 "ومـن حدثــك عنـه؟" ســألتها السـيدة ثورنــتِن يخالجهـا شــعور بالرضـا، وإن كان لا

 السـيد هيـل لإنقــاذ ابنتـه، حسـب اعتقـاده.
 أليـس كذلـك يـا مارغريـت؟" اعتدلت السيدة ثورنتِن في جلستها، وقالت:
 أخـرى، يــا آنسـة هيـل، مـن أي وصـف كوَّنـت انطباعــك الجيــد عــن ابنــي؟ كـــا تعلمــنين، الأم فضوليـة وطماعــة في ســماع المديـح عــن أبنانهـا". أجابتهـا مارغريــت: "مـا امتنـع عـن ذكـره السـيد ثورنــتِ علمنـاه مـن السـيد بـيـل

الـذي أخبرنـا عـن حيـاة ولـدك السـابقة وكان أكـثرُ مـما قالـه السـيد ثورنـتـن وجعلنـا جميعاً نــدرك سـبـب اعتـرازك وافتخـارك بـهـ".
"السـيد بيـل! ومـا الـذي يعرفـه عـن جـون وهـو يعيش حيـاة كسـولة في كليـة نائـــة.


لســاع الـكلام الطيـب الـذي يقـال عـن ابنها".
"ملاذا؟" سالت مارغريت وهي تنظر بحيرة إلى السيدة ثورنتِن. "لأني أفترض بانـه مـن المحتمـل أن يكـون لديهـم دوافع علمتهـم كيـف يِكـن لهـم
 ابنهـا".

ابتسـمت السـيدة تورنتِنْ ابتسـامة كالحـة لسـعادتها بصراحـة مارغريـت، وربمـا لأنها


 كانــت بالفعـل مضحكـة، لكنهـا توقفـت حالمـا رأت النظـرة العابســة عــلى وجـهـ

السـيدة ثورنـتِنت.
"معــنرة يــا سـيدتي، في الحقيقــة أنــا ممتنـة لــك كــــيراً عــلى تبرنتـي مـن وضــع مخططــاتٍ لكســب قلـب الســيد ثورنتـون"
"لكن هناك فتيات سبق وأن فعلنها من قبل"، قالت السيدة ثورنتِن بعناد. "آمـل أن تكـون الآنســة فـاني عـلى خــير مـا يـرام"، قـال السـيد هيـل، مدفوعـاً بلهفتـه لتغيـير مجـرى الحديث.
"إنها بخير كما هي دائاً، لكنها ليست قوية" أجابت السيدة ثورنتِن باقتضاب. "والسيد ثورنتِ؟؟ آمل أن أراه يوم الخميس".
"لا أسـتطيع الإجابـة عــن ترتيبـات ابنـي. هنـاك شيء مــا غـير مريـح يجـري في البلـدة؛


أصدقـاءه يستشــيرونه في الأمـر. لكنـي أظـن أنـهـ ســيلتقيك يـوم الخميـس. عــلى أي حـال، أنـا متأكـدة بأنـه سـيبلغك إن لم يكـن قــادراً عــلى المجـيـة". "إضراب!" سألت مارغريت. "باذا؟؟ علامَ يُضربون؟"


 بأنهـم سـيضربون عـن العمـل".
"إنهم يريدون رفع الأجور، حسب ما أعتقد؟" سأل السيد هيل.




 ســلة. أتصـور أن لـدى أصحـاب المعامـل فكـرة أو فكرتــين في رؤوسـهـم سـتعـلمهم ألا ألا يسـتعجلوا في الإضراب عــن العمـل مـرة أخـرى، إن حاولـوا هـــنـه المـرة". "ألا يجعل ذلك من البلدة مكاناً خطيراً؟" سألت مارغريت.








 ميلتِن، عليـك يــا آنســة هيـل أن تتعلمـي كيـفـ تَتلكــين قلبـاً شـجاعاًا".
"سـابذل قصـارى جهـدي"، قالـت مارغريـت وقـد اسـتحال لـون وجههـا شـاحباً. "لا أدري إن كنـت شـجاعة أم لا حتى أخضـع للاختبار، لكنـي أخـشـى بأنـه يجـب عـلـيً أن أكـون جبانـة".
"غالبـاً مـا يشـعر أهــل الجنـوب بالفـزع مــما يدعونـه رجــال منطقتنـا داركشـاير

 للتنفيـس عـن حقدهـم، عندهـــ سـتدركين إن كنـت جبانـةً أم لا، نقـــي بكلامـي". في مسـاء ذلـك اليـوم، جـاء السـيد ثورنـتِن إلى منــزل السـيد هيـل ورافقتـهـ ديكِيــن عــلى الفـور إلى غرفـة الضيـوف حيـث كان السـيد هيـل يقــرأ بصـوت عـالٍ لزوجتـه وابنتـه.
"جثتـك أولا لأســلم لــك رسـالة مــن والــدتِ، ولأعتـنـر عــن غيـابي أمـس. تجــد في الرسـالة اســم الطبيـب الـذي طلبتـه: الدكتـور دونالدسِـنـن".



 عـلى وجـه والدتـه مـن قبـل، الأمـر الـذي أثـار نفـور مارغريــتـ.






 لهـم إنـه سـيفكر بالأمـر، وسـيبلغهم قـراره يـوم دفـع الرواتـب، وهــو بالطبـع كان

يعلـم طـوال الوقـت مــاذا ســـكون جوابـه، إلا أنـهـ كان يفكـر في النفـخ بكبريانهـم. لكنهـم كانـوا في ورطـة. فقـد علمـوا أن التجـارة ليســت عــلى مــا يـرام، فجـاءوا يـوم الجمعـة وسـحبوا طلـب زيـادة الأجـور. وبـات الآن ملزمأ بالعـودة إلى العمـلـ. أمـا نحـن ـ أصحـاب المصانـع في ميلـتِن ـ فقـد أرســلنا اليـوم قرارنـا. أبلغناهـم بأننـا فَـد نضطـر لخفـض الأجـور، لكننــا لا نسـتطيع زيادتهـا. وهـا نحــن نـــفـ الآن نتنظـر هجومهـم القــادم". "ومتى سيكون ذلك؟" سأل السيد هيل.

 "مـاذا؟" ســألته، "أملم يكـن بقعدوركـم أن تشرحـوا لهـم مـا هـو السـبـب وراء توقعاتكـم بتراجـع التجــارة؟ لا أدري إن كنــت اسـتخدم الكلــمات المناسـبـة لكنــك تفهــم ما أعنيه". "هـل تقدمـين للخـدم في منزـلـك أسـباباً عــن المصروفـات أو التوفـير في مالـك الخـاص؟ نحـن ـ أصحـاب رأس المـال ـ لدينـا حـق التصرف بـهـ". "وحق الإنسان"، قالت مارغريت بصوت منخفض.
"عذراً، مَ أسمع ما قلتِ".
"مـن الأفضـل ألا أكرره"، قالـت مارغريـت، "لأنـه يرتبط بشـعور لا أحسـبك تشـاركني
فيه".
"م لا تجربينـي" قــال متوسـلاً، يدفعـه التصميــم فجـأة لمعرفـة مـا قالتـه. كانـت مسـتاءة مـن ثقتـه بنفسـه ومـن طبعـه الصـارم، فلـم يعـطِ أهميـة كبـيرة كـا قالتـه.
 التـي مَنعـكـك مـن التصرف بِــا تُلـك كـما يحلـو لـك ".
 منها، وإن م تكــن متشـابهة مـع آراتـك؟" كان يتكلـم معهـا بصـوت خافــت وكانــه

يوجـه الحديـثـ لهـا. م ترغـب مارغريـت بـأن تكـون هـي الطـرف الوحيـد المقصـود بالحديـث، فأجابته بنـبرة صوتها المعتـادة:
"لا أظــن أنــه لــدي أي سـبـب يسـتدعي أن أناقـش آراءك الدينيــة في هـــذا الشــأن.



 والعمـل، وكلهـا أشــــاء أفضـل ألا أتحـدث فيهـا مـع اقتصـادي سـياسي مثلـكـ".




ويفك الخط".
"شـــراً" أجابتــه بــبرود. "بالتأكيــد ســألتجئ إلى أبي أولاً مــن أجــل أيُ معلومــات يسـتطيع أن يقدمهـا لي، إن أصابتنـي الحــيرة في العيـش هنـا في هـــذا

المجتمع الغريب".
"هل ترينه غريباً. . لاذا؟"

 مصالـح الطبقـة الأخرى متعارضـة مـع مصالحها. لم يسـبق لي العيـش أبـــاً في مـكانٍ يضـم مجموعتــن تسـعى كل واحـدة منهـما إلى هــلاك الأخـرى". "ممـن سـمعت أن أحــداً يسـعى لتدمـير أصحـاب المعامـل؟ ولا أسـالك مـن قـال لـك
 اليـوم. لكـن مـن أخـبرك عـن اسـتغلال أربـاب العمـل؟ احمٌّر وجه مارغريت، وابتسمت قائلةً:
"لا أحـب لأحـد أن يسـتجوبني. أرفـض الإجابـة عــن سـؤالك، إضافـة المى أنْ لا علاقـة

لهــا السـؤال بالحقيقـة. صدقنـي بـأني سـمعت أشـخاصاً، أو ربمـا أحدهـم في المعمـل، يتحــث كـما لـو كانـت مصلحـة أربـاب العـــال تقتـضي بمنـع العـمال مـن كسـب المـال، لأن ذلك سـيجعلهم أكتر اسـتقلالية لـو كان لديهم وفـر مـن المـال في البنـوك".




 يسـمي أولئـك الرجـال في كتيبتـه الذــن يسـتفسرون ويسـتعلمون عـن السـبـب وراء

 لينوكـس؟" مـع شـعور غريـب بعـدم الـرضى منعـه للحظــة مـن الــرد عليهـا. هنــا

تدخـل والدهـا في الحديـث:
"م تكـوني يومـاً مولعـة بالمـدارس يـا مارغريـت، وإلا لكنـت رأيـتِ وعلمـتِ حجـم الجهـود التـي تُبـذل مـن أجــل التعليــم في ميلــتن".
 بالمـدارس. لكــن المعرفــة والجهـل اللذيـن أتحـدث عنهـهـا لا علاقــة لهـها بالـــراءة
 قصدتـه كان جهـل الحكمـة التـي تكـون دليـلاً مرشــدأ للرجـال والنسـاء. ولا أعـرف

 ضِخــم الجسـم، يعيشــون اللحظـة الحـاضرة بنـوع مـن الطاعـة العميـاء لا تفكــر". "باختصـار شـديد، يـا آنسـة هيـل، يبـدو واضحـاً أن مصــدر معلوماتـك وجــد فيـك مسـتمعاً رائعـاً لـكل الافتـراءات التـي اختـار أن يقولها ضـد أصحـاب المصانـع"، فـال السـيد ثورنــِنِ بنـبـرة تعـبر عـنـ اسـتـيانـه.

هِ تـرد مارغريـت. كانتت مسـتاءة مـن الطابـع الشـخصي الـذي أضفــاه السـيد ثورنـتِن
عـلى كلامها.
بعد ذلك توجه السيد هيل إلى ضيفه قائلاً: "لا يسـعني إلا أن أعـترف، عــلى الرغــم مــن أننــي لســت عـــلى معرفــة وثيقـة بـأي



لي بـين الحـين والآخـر".
 للتـو، الأمـر الـذي دفعـه للشـعور بالانزعـاج والغضـب مـن الحالـة التـي آلـت إليها







 الجمهوريـة عـلى أنهـا الشـكـل الأمتــل للحكــم". "سنقرأ جمهورية أفلاطون حالا نتتهي من هوميروس".

 في مرحلـة الطفولـة إلى اسـتبداد حكيـم يحكمنـا. بالفعـل، في مرحلـة الطفولـــة، يبقـى الأطفــال والصغـار أسـعد النــاس في ظـل قوانـين حكيمــة لســلطة حريصـة حازمــة. أتـفق مـع الآنسـة هيـل في مـا يتعلـق بوصـف النـاس مثـل الأطفـال، لكنتني أنكـر أن يكـون للسـادة أي علاقـة في جعلهـم أو إبقائهـم عــلى هـــه الحـالـ لكـنـي مقتنـع بـأن

الاسـتبداد هـو أفضـل أنـواع الحكم، حيـث يتعـين عـلي، في الفـترة التـي أكـون خلالهـا عـلى تمـاس مبـاشر معهـم، آن أمـارس دور الحاكــم المطلقـ، واسـتخدم حكمتـي، ليـس



سـيعانون مثـل مـا أعـاني، لكنهـم في النهايـة سـيجدون بـأني م أتراجـع قيـد أنملـة". عــادت مارغريـت إلى الغرفـة، وجلسـت تعمـل عـلى النسـيج الـذي كان بـــن يديهـا مـن دون أن تقـول شـيئاً. مـن جهتـه رد السـيد هيـل قائـلاً:





 أن الأب الحكيـم يحبـذ الرغبـة بفعـل مسـتقل، لأن يصبح صديقـأ أو ناصحـاً عندمـا تنتهـي سـلطته المطلقـة. إن كنــت مخطئـاً في هــذا التفسـير، تذكـر أنـك أنـت مـن قــَّم هـذه المقارنـة".
"سـمعت مؤخـراً" قالـت مارغريـت"، قصــة جـرت في نورمبـيرغ قبـل ثــلاث سـنوات.


 كليـاً. بعـد وفاتـه، تبـين أن الإشـاعة كانـت صحيحـة. كان لديـه ابــنـ شـاب باب بالغ ولكـن




فادحـاً بتربيتـه في جهـل مطبـق عـلى أنـهـه يعنـي الـبراءة. وبعـد مـرور أربعـة عـشر

 كافيـة لتجعـل منـه شـــاذاً ناجهـاً". "نعـم أنـا مـن اسـتخدمت المقارنــة (التـي أشـارت إليهـا الآنســة هيــل) في وضــع





 افعالهـم، ولا يمكـن عندئــذ تسـويغ هـــا التـا


 هــا الـوصي مـن اكـثر النـاس حكمـة، أو ســلطة ونفـوذاً، ومـع ذلـك لــن أتـوانى عــن
 أــوى مقارنــة مـع الجـــوب".

 غـير مسـيحي، بعيــداً عــن أخيـه الإنسـان وغيـوراً منـه، يتملكـه الخـوف دائــأ مــن الاســتـلاء والتضيـــق عــلى حقوفـه؟"

 لهـم، وهــذا لـن يغـير في تحديـد طريقـة التعامـل مـع الأمـور كـما هـي، لا بــد مــن تقديـمـ الحقائـقو".
"لكـنن" قالـت مارغريـت بصـوت منخفـض، "يــدو لي أنـهـ يصنـع الفــارق كلـه في




 فقـط هجـرد أنَّ لديـه عمـلاً يبيعه، ولـدي رأس مـالٍ لأشـتريه؟" "لا عـلى الإطـلاق" قالـت مارغريــت مدفوعـة بتصميـم كبـير لقــول هــذه النقطــة
 مـع مجموعـة مــن النـاس تَتـلـك عليهـم ســلطة كبـيرة، سـواء قبلـتـ اســتخدامها أم
 اللـه عـلى هـذا النحـو لنسـاعد ونتـكل عـلى بعضنـا بعضـاً. قـد نتجاهـل اسـتقلاليتنا،



 الداركشــيرية لديـه أشـخاص يعتمـدون عليـه ويتعلقـون بــه مــن كل الجهـات، ولا يستطيع أن ينفضهم عنـه، إن كان باستـطاعة الصخـرة الصـماء التـي لا يختلـف عنها أن تفعـل ذلـكـ...".
"رجـاءً يـا ابنتـي لا تدخلينـا في التشـبيهات مـرة أخـرى، فقــد سـبـق وأخرجتنـا عــن

 مارغريـت كانـت تتكلـم، عــلى الرغــم مــن أن كلامهـا أتـار غضبــهـ
 المناسـبة...لكن إن كنـت قــد تأتـرت بآخريـنـ، وليـس بالظـروف، هــل كان هــؤلاء

الآخـرون يعملـون بشـكل مبـاشر أم غــر مبـاشر؟ هـل كانـوا يعملـون عـلى التـــجيع







 مـــق وصراحـه عـمالي، وطبيعـة معارضتهـم الواضحـة، خلافاً للطريقـة التـي ســيدار





التفكـير كـــيراً بمســؤوليته."
"هــذا اعـتراف عظيـم"، قالـت مارغريـت وهـي تضحـكـ "عندمـا أرى رجـالاً عنيفـــن
 تعـاني طويـلاُ، لطيفـة، ولا تنشــد إلا ذاتهـا (37"). "أنـتـت مثـل جميـع الغربـاء الذيـن لا يفهــون عمــل نظامنـا، يــا آنســة هيـل"، قـال

 مـن ثـلث حياتهـم، كـما أنـك لا تدركـين أن واجبـات الصناعـي أكـبر وأوسـع مـن تلـك





 التـي تجعلنــا الــرواد الأوائـلـل الحضـارة".
 بلدتـك، مـع رجـال ميلـتِنَ فهـم مجموعــة مــن القسـاة الهمجيـين". "وهـم كذلـك فعــلاً" رد عليـه السـيد ثورنـتِن. ولا ينفـع معهــم العـلاج بـــاء الـورد.
 معنـا للقضـاء عــلى هـذا الإضراب"
"بالنسـبة الينَ، كرومويـل ليـس بطـلـاً"، قالـت مارغريـت بـبرود. "لكـــي أحـاول أن


 يبـدأ الاحـترام المتبـادل لاسـتقلالية كل واحـد منـا".مكتبة .. سُر مَن قرأ ظـل صامتاً لدقيقـة وكان مسـتاءً، لكنـه سرعـان مـا نفـض عنـه علامـات الغضـب، وتَنـى للسـيد والسـيدة هيـل ليـــة طيبـة. ثم اقترب من مارغريت وقال لها بصوت منخفض: تحديُـت معـك مـرة عــلى عجــل هــذا المسـاء، وآسـف إن كنـت وقحـاً، لكـن كـهـا تعلمــين بـأني لســت ســوى صناعـي غــير متحـضر مــن ميلــتِ، فهـلا سـامحتني؟"


 كلمافحتـه، وأحـس مجــدداً بهـذا التجاهــل الــذي عــزاه إلى تكبرهــا
(38) أوليفـر كرومويـل (1599-1658) قائـد عسـكري وسـياسي عـــه نقـاده أهـد القـادة الديكتاتوريــين. هـزم الملكيـين


## ظل الموت


 مارغريـت مـن البقـاء فِ الغرفـة، عـلى عكـس ديكِــن. لم تكـن مارغريــت مـن النـوع
 من الغيرة.

ذهبـت إلى غرفـة نـوم أمها، خلـف غرفــة الضيـوف، وأخــنت تتمـشى فيها جينـــة



 عندما فُتح الباب، خرجت مارغريت مسرعة من غرفة النوم. "أبي ليـس في البيـت، يــا دكتـور دونالدسِـن. إنــه يعطـي درسـاً لأهـد طلابـه. هــل أزعجــك بــأن تـأتي معـي إلى مكتبـه في الأســفل؟".




 أن تبـدي هـذا النـوع مـن الكبريـاء، وحملتهـا هــنه الفكـرة إلى الغرفــة في الأكــفل،

ومنحتهـا قـدراً مـن نسـيان المهمـة الحقيقيـة بــين يديها. بعـد أن عـادت إلى نفسـها، بقيـت صامتــة لدقيقــة أو دقيقتـين قبـل أن تنطـق بكلمــة واحــدة. لكنها تكلمت بنبرة آمرة عندما سألت:
"مـا هـي مشـكلة أمـي؟ سـأكون ممتــة لـك لـو أخرتنـي الحقيقـة". عندهـا لمحـت موقَف الطبيـب المـتردد في الإجابــة عــن سـؤالها، فأضافـت:


 تفسـيره، يجعلنـي أشـعر بالخـوف أكثر مــما يِكـن لكلماتـك أن تطمئنـني". " ســيدتي العزيـزة الشـابة، يبـدو أن والدتــك تحظـى بخادمــة كفـوءة ونشــيطة،

وأقـرب أن تكــون صديقــة لهـا".
"أنا ابنتها، يا سيد".
"ماذا لو قلتُ لك إنها هي من طلبت مني ألا أخبرك".
 بأنـك أكـتر خــرة وحكمـة مـن أن تكـون قــد وعــدت بكتـمان الـسر".
"حسـناً"، قـال الطبيـب وشـفتاه تفترَّن عــن نصـف ابتسـامة، وإن كانـت بـــا يكفـي
 سيُكشـف عاجــلاً حتـى مـن دون أن أكشــفه بنفـسي".

سـكت قليـلاً. شـحب وجـه مارغريـت وعضـت عـلى شـفتيها فيـما بقيـت ملامحها جامـدة. بنظــرة ثاقبـة إلى شـخصيتها التـي لا يِكـن مـن دونها لأي طبيـب آخـــر أن


 وهـو يراقبها طـوال الوقت؛ فقـد توسـعت عيناهـا إلى رعـب أسـود، واسـتحال بيـاض

بشرتهـا أرجوانيـاً. توقـف عـن الـكلام، وانتظـر أن تسـتعيد طبيعتهـا وتنفسـها. ــم قالت لـه:

 دموعها، واثقـاً مـن قدرتهـا عــلى ضبـط نفسـها.
 مـن الأسـنلة التـي كانـت متلهفـة لطرحهـا.
"هل ستعاني كثيراًّ"
"لا يِكـن الإجابـة عـن هذا السـؤال. إذ إن الأمر يعود إلى طبيعتهـا، وإلى ألف شيء آخر. لكـن المكتشــفات الحديثـة في العــم الطبـي منحتـنـ قـدرة كـبـيرة عـلى تخفيـف الألم". "أبي!" قالت مارغريت، وجسدها يرتعش باككمله.
"لا أعـرف السـيد هيـل شـخصياً. أقصـد أنـه مـن الصعـب أن أقـدم النصيحـة. لكـن


 زيـاراتي بالطبـع التـي ســتكرر بـين الحـين والآخـر، رغـم أننـي لـن أفعـل شـيـيأ سـوى
 تركيــزاً وعمقـاً إلى درجـة سـيكون معهـا والـدك مسـتعداً بشـكل أفضــلـ في الحقيقــة
 عــلى التضحيـة التـي قدمها، وإن كنـت أعتقـد بانــه كان مخطئـاً في قــراره. حســنـاً






الوقـت المناسـب ليعايـنـن يــده التـي تحمـل الخاتـم وعانـتـ قليـلاً مـن ضغـط يدهــا.










 في هــنه الأثنـاء، عـادت مارغريـت إلى مكتـب أبيها لتسـتعيد قوتها، قبـل أن تصعـد الـدرج إلى الغرفـة التـي كانـتا أمها موجـودة فيها



 أن أتحمـل عـذاب والـدي؟ يجـب ألا نخـبره بـأي شيء الآن، عـلى الأقـل ليـس كل شيء دفعـة واحــة. سـيقتله الخـبر. لكنـي لـن أضيـع دقيقـة واحــــــة كي أكـون إلى جانـب أمـي العزيـرة الغاليـة".

صعـدت إلى الأعـلى. ط تكــن ديكسِـن في الغرفـة. كانــت السـيدة مســتلقية في كـرسي


 مارغريـت بِنظـر والدتهـا المطمـئن الهـادئ.
"مـا بــك يــا مارغريـت، كــم تبديـن غريبـة! مــا الأمـر؟" وحامــا تســللت إلى ذهنهـا

 بالنظـر إليهـا بحـرن وأسى. شـعرت السـيدة هيـل بضيـق أكـبر. "م يخلـف وعــده لي بالتاكيـــ، و....".
"بـلى يــا أمـي، لقـد أخـبرني، أنـا مـن أجرتــه عــلى ذلـك. أنـا المُلامـة في هـــا الأمـر".

 الحـارة التـي كانـتـ تسـيل مـن عينيها.

 عـلى يدهـا بضغطـة خفيفـة، وهـو مـا شــجع مارغريــت عــلى الـكلام. "أمـي، دعينـي أكـون ممرضتـك. ســأتعلم أي شيء تسـتطيع ديكسِـن أن تعلمنـي. أنـا ابنتـك، وأعتقـد أن مـن حقـي أن أقـوم بـأي شيه لأجلـكـ". "أنت لا تدركين ما تطلبينه مني"، قالت السيدة هيل وهي ترتعش.
 حـاول أو ســيحاول كــما سـأفعل أنـا. ســـكون ذـلـك راحــة كبـيرة لي، يــا أمـي". "حسـناً، يـا طفلتـي المسـكينة، سـتحاولين. هــل تعلمـين يــا مارغريــت أني وديكسِـن ظنـــا بأنــك ســتبتعدين عنــي إن عرفـت بالأمـر...." "ديكســن ظنـتـ!" قالـت مارغريــت وقــد زمــت شــفتيها. "لا يحــق لديكبيــن أن
 مــن تـــك النسـاء البائسـات اللـواتي يفضلــن أن يســتلقين عــلى أوراق الـورد، وإلى

 "لا تغضبي من ديكسِن"، قالت السيدة هيل بقلق. تَالكت مارغريت نفسها.
"لا لـن أغضـب، سـأحاول، سـأكون متواضعـة، وأتعلـم منهـا، فقـط إن سـمحت لي أن

 وكـم بكـيـت حتى أنـام في تـــك الليـليا وهــنـه الفكـرة تـدور في رأسي".


 "بالعكس يـا أمـي كنـت أسـتمتع بها. كانـتـ مسـلية أكثـثر مـن كل الأنـاليب البطينـة

 وتُحشى لتصبـح أرائـك للجلـوس. مـا تسـمينه فقـراً قاسـياً في هِلْسـتِن الحبيبيـة كان أجمـل مـا في الحيـاة هنــاك".
"لـن أرى هِلْسـتِن مـرة ثانيـة، يـــا مارغريـتـ"، قالـت السـيدة هيـل، والدمـوع تفيـض

 أمـوت وأنــا بعيــدة عنهـا، وهـــا جـــائي العـادل".
"لا يجـب عليـك أن تتكلمـي بهــه الطريقـة"، قالــت مارغريــت بتملمــل وضيـقـ. "قـال إنـك قـد تعيشــين ســنوات. وسـنعيدك إلى هِلْســتِن يــا أمـي".


 "...فريدريـك! عــد إلي، إي أحتضر. يــا طفــلي البكــر. ألــن تعـود البي ثانيـة!".

 والدتهـا. تحملـت مارغريـت كلـمات ديكســن بهـدوء وتواضع، وهـي تدعـو اللـه ألا

يعـود والدهـا إلى المنـزل في تــك اللحظـة. وعـلى الرغـم مـن قلقهـا الـذي فـاق بكثـــير







 سـتخبرين السـيد بــا جـرى، وسـتكونين خـير معـين لي في المنـزل!".

















 ستنتهي الأمور".
"ديكسِـن، قالـت مارغريـت، "كـم كـــت متضايقـة منـك مـن دون أن أدري ذلـك الـسر
الرهيـب الـذي كان عليـه احتماله".
"بـاركك اللـه يــا ابنتـي! أود أن أراك تظهريـن ولــو قليـلأ مــن تـــك الــروح. إنهـا متأصلـة في دمـاء آل بيريسـفِرد. ذات مـرة كاد السـير جـون أن يطلـق النـار عـلى اثنــين

 قـد يحصـل مـن حجـر الصـوان".
"حسناً، يا ديكسِن، لن أطلق النار عليك، ولن أضايقك مرة أخرى".



 سـأعتني بالسـيدة، أمـا بالنسـبة للسـيد، فالكتـاب خـير رفيـق لـه، إن عــاد". "أنـا ذاهبـة"، قالـت مارغريـت. وقفـت إلى جانـب ديكسِـن، كـما لـو كانـت خائفـة




 يجـب عليـه أن يعتنـي بهـا أكـثر، ولا يبقـى منشــغلا بالقــراءة، والقــراءة، والتفـــير،

والتفكـير لوحــه. هـا هـي تذهـب (تنظـر مـن النافـذة حامـا سـمعت صـوت البـاب
 كانـت عليـه عندمـا جـاءت إلى هِلْسـتِن قَبـل عـام مـن الآن. يومها لم يكـن في خزانتها جـورب مرتـوق أو قفـاز مغسـول. أمـا الآن...".

## ما هو الإضراب

خرجـت مارغريـت مـن المنـزل بخطـوات متناقـلـة تخلـو مـن الحماســة. إلا أن طـول
 منعطف. أصبحـت خطوتها أكتر خفـة ورشـاقة، وشـفتاها أكـثر احمـرارار. وبـــأت أت
 انتباههـا منظـر المتسـكعين عـلى غـير العـادة في الشـارع. رجـال يضعـونـون أيديهـم في في

 أسـوأ مشـهـد بـين الرجـال، فـكان في مجموعـة قليلـة العـدد تحلقـت حـول دور البــي



 في الريـف، إلا أنـهـ لا يـزال، ربــا، أهــون الشريـنـن




"عـادة مـا تشـعر بيـي بالقلـق حيـال شرب الكحـول، لكنها بصحـة جيـدة. إنها لا تحـب هــا الإضراب، لأنهـا تفضــل الهـدوء والسـلام أيـا كان الثمـنـن".
"هـذا هـو ثالـث إضراب أشـهـده في حيـاتي" قالـت بيـسي، وكأن هــذا الجـواب كان
كافيـاً.
"الثالثــة ثابابـة. هـذه المـرة سـنحطم السـادة. هــذه المـرة ســـأتون إلينـا يتوسـلون أن نعـود إلى العمـل وبالأجـر الـذي نحـدده. هــذا كل شيء. خسرنـا المـرة الماضيـة، لكـنـ هــهه المـرة، صدقيني، وضعنـا خططنـا بشـكـل مــرووس".

 فيـه يومـاً عـنـن إضراب".
"ليتنـي كنـت هنـاك، إذ لا يناسـبني أن أمـرض وأقـرف مـن الإضرابـات. هــذا آخـر اضراب سـاراه في حيـاتي، وقبـل أن ينتهي سـأكون قــد رحلـت إلى المدينــة العظيمـة؛ القــدس المقدسـة".

 الشـجرة. هــذا هــو الخــلاف بينـــا في مــا يخـص مســألة الإضراب". "لكـن" قالـت مارغريـت، "إن أضرب النـاس عـن العمـل، كـها تقـول، في المـكان الـذي
 وتُقطـف الــذرة".
"حســاً؟" قــال نيكـولاس، ثــم واصـل التدخــين مـن غليونـه، بعــد أن وضـع كلمــة "حسـناً" في صيغــة الاسـتفهام.
"ملاذا؟"، تابعت مارغريت، "ما الذي سيحل بالمزارعين؟".
نفـث الدخـان مـن فمـه. "أظـن أن عليهـم إمـا أن يتركـوا مزارعهـم، أو يُعطوا أجـراً عـادلاً".
"افـترض أنهـم لا يسـتطيعون، أو لا يريــون لا هــذا ولا ذاك. لا يمكنهـم التخـلي عــن مزارعهـم في لحظـة، أيـاً كان مـا يرغبـون فعلـه، لــن يكـون زرع ولا ذرة لبيعهـا فــــنـ

أيـنـن يأتـون بالمـال لدفع أجـور العـمال في الموسـم التـالي؟"
واصل نفث الدخان في الهواء، ثم قال أخيراً:
"لا أعلـم شــيناً عــن أسـاليبكم في الجنـوب، لكنـي سـمعتـ أنهـم مجموعـة مـن النـاس

 يسـتغلوننا، وتجـري في عروقنـا دمـاء لا تقبـل بالاسـتـغلال. عندهــا نرفـع أيدينـا عــن
 لكـم باسـتغلالنا" وليكـن مــا يكـون، لـن ينجحـوا هــنه المـرة!" "يا ليتني كنت أعيش هناك في الجنوب"، قالت بيسي.
 والمـآسي التـي عليـك أن تتحمليها في كل مـكان. وهنـاك العمـل البــنـي الشـاق، مـع قليـل مـن الطعــام ليمنحــك القـوة". "عـلى الأقـل هنــاك الهـواء الطلــق"، قالــت بيسي."بعيــداً عــن الضجيـج الــذي لا ينتهـي، والحــرارة الخانقـةـ". "قـد يكـون هنـاك أحيانـاً مطـر غزيـر، وأحيانـاً بـرد قـارس. بِقـدور أي شـخـص شـاب
 قبـل أوانـه، ومـع ذلـك يجـب عليـــه أن يقـوم بالعمـل ذاتــه، أو يذهـبـ إلى إحـــى دور العمـل الحكوميـة". "كنت أظنك معجبة بالحياة في الريف في الجنوب".
 بالجـواب. "مـا أقصـده يـا بيـسي، لـكل شيء في العـا جربــت الجانـب الـسيء هنـا، ظنـــتُ أنـه مــن الإنصـاف أن تعلمـي مــا هــو سيء
"وقلت إنهم لا يضربون عن العمل هناك؟" سألها نيكولاس فجأة.
"لا"، قالت مارغريت؛ "لأنه لديهم كثير من الحكمة والمنطق، حسب اعتقادي". "لا أعتقـد"، أجــاب نيكـولاس وهـو ينفـض رمــاد الغليـون بعنـف حتـى كـسره، " لا



 البعـض شـحاذين طـوال حياتهـم بعـد ذلـك".



المـرة".
"لكنك م تخبرني حتى الآن لماذا تضربون"، سألته مارغريت مجدداً. "كــاذا! هنــاك خمســة أو سـتـة مـن أصحــاب المعامـل الذيـن وضعـوا أجـوراً كانــوا

 حتـى المـوت أولاً، ولـنرى مـن سـيعمل لديهـم. لقـد قتـلـوا الدجاجـة التـي تبيـض لهـم ذهباً، كـما أظـنـ". "وأنت تخطط للموت انتقاماً منهم".
"لا" قـال نيكـولاس، "بـل أتطلـع إلى فرصــة المـوت وأنـا عــلى موقفـي ولا أستســمـم.
 موجـوداً في حائــك فقــير؟"
"لكن الجندي" قالت مارغريت، "يموت دفاعاً عن بلده، عن الآخرين". ضحـك نيـولاس بوجـه متجهـم عبـوس. "يـا صبيـة" قــال لهـا، "لســتِ ســوى فتـاة








 "لا تسـألني"، قالــت مارغريـتْ؛ أنــا لا أعــرف شــيئأ. اســأل بعضــأ مــن ســادتكم. ســعطونك بالتأكيـد سـبـاً. فالأمـر ليـس مجـرد قـرار اعتباطـي جـاء مـن دون سـبب".



 "لكـنن" قالـت مارغريـتا، وهـي مصممـة عـلى عــدم التراجـع عــلى الرغــم مـن أنهـا
 ليعطوكـم الأجـر الــذي تطالبـون بــه".
 عـن وضـع الأجـور. فليحتفــظ السـادة بوضـع التجـارة لأنفسـهـه ويرفعونــــه كبعبـع








"ثورنِتِّ" قالت مارغريت. "ثورنِنت فِي شارع مارلبره؛"
"أجل! ثورنتِن صاحب مصنع مارلبره، كما نسميه".
"إنـه واحـد مـن السـادة الذيـن تتصـارع معهـم، ألـيس كذلـك؟ أي نـوع مـن السـادة
هو ؟"
"هـل رأيـت يومـاً كلبـاً مــن ســلالة البولـدوغ؟ ضعـي كلـب البولـدوغ عـلى قائمتيـه
 "لا"، قالـت مارغريـت وهـي تضحـك، "قـد لا أرى السـيد ثورنـتِن رجـلاً وسـيماً، لكـــهـ ليـس مثـل كلب البولـدوغ بأنفـه الأفطس العريـض وشـفته العليـا المُزمجـرة". "لا! لا أقصـد في المظهـر، أوافقـك الـرأي. لكــن إن وقـع جـون ثورنــتِن عـلى فكـرة مـا،






 كل جـزءء منـه، مثــل البولـدوغ".
"مسـكينة يـا بيـي! "قالت مارغريـت، وهـي تلتفت إليها "تتضايقـين مـن كل هــا. لا تحبـين الصراع والقتـال كـما يحبـه والـدك، أليـس كذلـك؟".
 أن أمـوت، وليـس عـن الخبـط والـضرب والضجيـج الـذي أنهـك حــــاتي كلها، وعــن العمـل والأجـور، والسـادة والعـمال، والعـصي والهـراوات".
"يـا ابنتـي المسـكينة! مــا زال أمامـك متـــع للحيـاة! تبديـن بحالــة أفضــل كي

تشـهـدين ولـو تغــيراً محـدوداً. كـــا أني سـابقى هنــا في المنــزل لفــترة لأجعلـه أكــتر حيويـة بالنــبـة إليـكـ".
"دخان التبغ يخنقني!" قالت بيسي بنبرة شاكية.

مـن قبـل أيتهـا الفتــاة الحمقـاء؟"
صمتت بيسي لقترة قصيرة نم قالت بصوت منخفض م تسمعه إلا مارغريت:
 يفعـل سـابقأ".

غادر والدها المنزل لينهي غليونه.
قالت بيسي بانفعال:



 أحـد يعلـم أيـن ينتهي بـه المطـاف. أتمنـى لــو أدع نفـسي أختـنـق أولاً". "هل يشرب أبوك؟"










الجِـن لتسريـع جريــان الــدم في عروقهـم، ولـكي يـروا أثــــياء م يروهــا مــن قبـل؛




 مـن الحماسـة سـيكونون سـعداء في نسـيانها. بـاركك اللـه أيتها الفتـاة ذات الوجـهـ


 جانـب واحـد، في حـين يوجـد جانـب آخـر أكتُر إثراقـاً يِكـن النظـر إليـه".
 خـضراء جميلـة، ولـن تعــرفي الحاجـة والهـم، ولا حتـى الـشـر".



 حقيقـة مرضها، ويتعـين عـلي إخبـاره تدريجيـاً. والشـخص الوحيـد الـذي يسـتطيع أن يتعاطف معـي ويسـاعدني، والـذي يسـتطيع أن يقــدم بحضـوره لوالـدتي راحــة كـبرى




 سـواه يعـلم بـــرارة أرواحـنـا".
"أرجـوك ســمحيني"، أجابـت بيـي بتذلـلـ. "أحيانـاً عندمـا أفكـر في حيـاتي ومـا عانيته






لـكان كل شيء لا معنـى لــهـ".
"كلا، يـا بيـي - فكـري جيـداً" قالـت مارغريـتـ. "اللـه لا يبتـلي الإنســان رغبـة منـه
 "نعـم قــد يكـون ذلـك أكـتر حكمـة، لكــن أيـن لي أن أسـمع مثــل تـــك الكلـمات



 والطمأنينــة أكـثر مـن أي جـزء آخـر في الكتـاب المـــدس". "سآتي وأقرأ لك بعضاً من المقاطع المفضلة لدي من الإنجيل؟" "أجــل"، صاحـت بيـسي، "تعـالي، ســيكون والــدي هنــا ويسـمعك تقرأيـن. إنـه لا يسـتمع إلي، ويقـول إن الإنجيـل لا يتحـدث عـن أمـور الحـاضر التـي تهمـهـ أكتثر". "أين أختك؟" ذهبـت لتعمـل فِي قـص نسـيج الفُسـتـان (40) ملم أكـن راضيـة عـن ذهابهـا، لكـن يجـبـ أن نعيش، والاتحـاد لا يقـدم لنـا الكثــير".
(39) اقتباس من سفر الرؤيا؛ الإصحاح الثامن (10-11). (م)

 النسبج. (م)
"والآن يجب أن أرحل. لقد أسديت إلي معروفاً كبيراً".




 بذلك أن يكون مصـدر ارتياح". "أنت مختلفة عن أي شخص رأيته فِّ حياتِ، لا أعلم ماذا أوول لك". "ولا أنا، وداءاً".

توقفت بيسي عن أرجهة جسدها، لتحدق فيها وهي تغادر.



 أبي، حتى مـاري التـي لا تلتفـت كثـيراً إلى مـا يـدور حولهـا".

## حب وكراهية

عندمـا عـادت مارغريــت إلى البيـت، وجــدت رسـالتين عـلى الطاولـة، واحــدة لوالدتهـا
 خالتهـا شـو، وعليهـا طوابـع وأختــام بريــد أجنبيـة. أمســكت بالرسـالة الأخــرى تتفحصهـا، وفجـأة دخـل والدهـا.
"إذاً أمـك متعبـة وذهبـت إلى السريـر مبكـراً. أخشـى أن يومـاً عاصفـأ كهـا الم يكـن
 إليـك عـن حالتهـا".

ترددت مارغريت. تجهم وجه والدها حزناً وأصبح أكترّ قلقاً:
"هو لا يرى أن حالتها خطيرة؟"
"ليـس في الوقـت الحـاضر؛ تحتـاج إلى العنايـة كـما يــولول الطبيـب. إنـه لطيـف جـــاً. وفـال إنـه سـيزورها مـرة أخـرى لـيرى تأنـير الـدواء".
 تضر بصحتهـا، هـل قـال لـك ذلـك يـا مارغريــت؟" "كلا، ولا كلمة واحدة"، أجابت باقتضاب. "كان قلقاً، حسب ما أظن". "هذه هي عادة الأطباء، إنها جزء من مهنتهم"، قال لها.



 هعـل مارغريـت تشـعر بحـزن لا يِكـن التعبـير عنـه.
 جــالّ، فاسـتأجرت شــققاً في ســورينتو. لا أظنهـا تحـب إيطاليـا". "م يخبرك الطبيب شيناً عن الحمية، أليس كذل؟؟" "يجب أن تكون مغذية، وسهلة الهضم. اعتقد أن شهية أمي للطعام جيدة". "نعـم! وهـذا مـا يجعـل الأمـر أكـئر غرابـة بانـه كان يجـب عليـه أن يفكـر بالحديـــ عـن الحمية".








 أليـس كذلـك يــا مارغريـت؟"
"آمـل ذلـك، يــا أبي"، قالـت مارغريـت بحـزنٍ بالـغ م يـــر عـلى والدهــا مـرور الكـرام. قـرص خدهـا.
"تعالي؛ إن كنـتِ تبديـن شـاحبة إلى هـــا الحــد، يجـب عـلي أن أعـيـد لك نضـارة وجهك.
اعـتِّ بنفسـك يـا طفلتـي، وإلا أنـت مـن سـتكونين بحاجة إلى طبيـب المـرة القادمة".




ط يسـتطع أن يسـتقر في مكانـه طـوال المسـاء، كان داـــم الحركـة جيئـة وذهابـاً عـلى

 يخــق ويكبـت ذـلـك الخـوف المقيـت الـذي كان يطـل برأســــه مــن الأماكـن المعتمـة
 "لقــد اسـتيقظت الآن. ابتســمت لي عندمـا رأتنــي أقــف إلى جوارهــا. ابتســامتها القديــة المعهـودة. وقالـت لي إنهـا تشـعر بتحســن، ومسـتعدة لـشرب الشـاي. أـــن
 اتضـح أن الرسـالة كانـت دعـوة رسـمية إلى العشـاء مـن السـيدة ثورنـــنِ إلى السـيدة
 الدعـوة تحظـى بالقبـول بعــد كل مـا علمتـه مـن احتــمالات حزينـة خــالـال النهـار.
 السـيدة هيـل، حتـى قبـل أن تسـمع مارغريـت بِضمـون الرسـالة. كانـتـ مناسـبـة


مارغريـتـت معارضتهـا.
"كلا، يــا مارغريـتا، إن كانــت هـــنه رغبتها، فعلينـا أن نذهـب كلانــا عــن طيـبـ

 مارغريـت تسـتعد لكتابـة قبـول الدعـوة في اليـوم التـالي.


 نفسـها بالأمـل.
"أظـن أنهـا أفضـل حـالاً منــذ الليلـة الماضيـة" قالـت مارغريـت. "عيناهـا تبـدوان أكـثر 6عاناً، وبشرتها أكتر صفـاءً".
"بـاركك اللـه"، قــال والدهــا بلهفــة. "لكـن هــل هـي كذلـك حقـــً كان يـوم أمـس
 ليراهـا الســـد دونالدسِـنـ".

ذهـب السـيد هيـل للاهتـمام بواجباتـه التـي ازدادت الآن بالتحضــير لعــدد مـن



 الديـون ـ كانـت سـعيدة أن تحظى بمنهـاج مجـاني مـن رجــل محـترم ومثقـف مثـل السـيد هيـل، أيـاً كانـت نوعيـة الموضـوع ومضمونـه.
 والعشريـن مـن الشـهر الجـاري؟"


 آل بورتـر، بمـا أن آل بــراون اعــــنروا".
 مـهما قالـه الدكتـور دونالدسِـن". "أليـس مسـتغرباً أن يقبلــوا الدعـوة عـلى العشـاء إن كانـت مريضـة جــداً إلى هــذا الحــد!" قالـت فـاني.


 الحالـة الصحيـة لوالدتهـا.
"عـلى الأرجـح، أنهـهم عــلى درايــة تامــة بـــا قلتـه أمـس يــا جـون، بشـأن الفائـــدة

الكبــيرة التـي ســيجنونها ـ أعنـي السـيد هيـل ـ مـن التعـرف عــلى أنــاس مثــل آل سـتيفن، وآل كولينغــبروك". "أنا واثق أنهم لا يتأثرون بمثل هذا الدافع. لا! أعتقد أني أفهم كيف يفكرون". "جــون!" قالــت فـاني، وهـي تضحــك بطريقتهـا المسـترخية الواهنــة. "كيـف لــك

 يلتقي بهم؟"

م تقصـد أن تثــير غضبـه، لكنها لـو كانـت تقصـد فعـلا ذلـك، كـا نجهـت عـلى نحـو أفضـل مـما فعلـت. تَلمـل بصمـت، وطم يتنـازل للـرد عـلى سـؤالها.




 أن أجــد ســبـاً لذـلـك. كــها أتخيلهـا تـرى نفســا أنهـم ليسـوا أغنيـاء، ولم يسـبق لهـم أن كانـوا، مــما أســمعه عنهـم"..
"كها أنها ليست مميزة. لا تستطيع العزف على البيانو".
"هيـا أتحفينـا يـا فـاني، مـا هـو الـشيء الآخـر الـذي ينقصها كي ترتقـي إلى المسـتوى المطلـوب بنظـرك؟"

 أحببناهـا، وتعرفنـا عـلى مزاياهاها".




الانشـغال بعملـه سـواء أكان قـراءة أم كتابـة، وأن يضع حـداً لهـذا الحديـث. لكنـه م




الآنســة هيـل".
 الـزواج منهـ؛ فتــاة لا تَـــك قرشـاً". "إنها لن تقبل بي"، قال وهو يضحك ضحكة قصيرة.
 امتدحتها لأنها قالـت شـيـياً لصالحـك كانـت قـد علمتـه مـن السـيد بيـلـ أعجبتـنـي




 وسرعـان مـا تقــدم نحـو والدتـه مبتهجـاً ووضـع يـده عـلى كتفها برقـةٍ، وقـال لهـا:
 نيـة لطلـب يدهـا للـزواج. لــذا سـتصدقيني مسـتقبلاً بـأني لا أكـترث للحديـث عنهـا



 تفـترضي بـأن لـدي أي سـبـب، غــير الـذي أقدمــه الآن، للتوسـلـل إليـك ولأمـي كي تُظهـرا لها كل اهتـمام لطيف".
"لا أسـتطيع أن أســامحها عــلى تعاليهـا وتكبرهـا" قالــت والدتـه؛ "سـأصادقها، إن

اسـتدعت الحاجـة، لأنـك طلبـت منـي ذلـك، يــا جـون، بـل مسـتعدة لاكـون صديقـة لجيزابيـل (42) نفسـها، إن طلبـت منـي. لكـن هــنه الفتـاة التـي تشـمخ بأنفها علينـا جميعـاً، وتشــمخ بأنفها عليـكـ..."
"كلا يا أمي، م ولن أضع نفسي في متناول احتقارها".





كــتـت أنـتـ مـن أخـبرني بذلـك".
"حتى وإن كانـت كذلـك فعـلاً"، فـال ـ ـــم صمــت اللحظـة ـ وتابـع كلامـه: "لسـت صبياً يافعـاً لتخيفني نظـرة متعجرفـة مـن امـرأة، أو أعبا بسـوء فهمها لي ولمركزي.

هــذا مـا يــير الضحـك!"
"بالتأكيد، وهي أيضاً، من وجهة نظرها وتصرفاتها المتعالية".

الموضـوع".
 قبـولاً. مـا قولـكَ في الإضراب، هــل تُعُدينَهُ موضوعـاً ممتعـاًا". "هل أضرب العمال حقاًّ"، سألته السيدة ثورنتِن باهتمام كبير.










الأوصاف المسيئة. (م)
"عـمال هامـبر أعلنـوا إضرابهـم. أمـا بالنسـبة لعـمالي، فهـم ينتظـرون نهايـة الأسـبوع
 العمـل، قبـل أن تنتهـي فـترة العقـد، يدفع الثمــنـ". "لكـن تكاليـف الدعـوى ســكون أكـثر بكثـــِ مــن قيمـة هــؤلاء العـمال، الحثالـة الناكــرة للجميــل".
"هـذا صحيح، لكنتني كتـت سـأثبت لهـم كيـف ألتـزم بكلمتـي، وكيـف أريدهـم أن


"آمل ألا يكون هناك عدد كبير من الطلبيات قيد الإنتاج؟"
"بالطبع هنــاك طلبيـات. هـم يعلمـون ذــك جيـداً، لكنهـم لا يفهمـون، رغـم أنهـم يظنـون عكـس ذلـك".
"ما قصدك، يا جون؟"

 تفكــر في شيء محــدد.
"بـدأ الأميركيـون يطرحــون غزلهـم في السـوق، مـما سـيضطرنا لبــع إنتاجنـا بسـعر



 الغرامـات التـي تقتطع مـن أجورهـم وبطريقــة لا يِكـن لرجــل شريـف أن يقبلهـا


 يقدمـون كل الحكمـة التـي يِكــن للمعرفـة والخـبرة، وعـلى الأغلـب الفكـر المضنـي

والقلـق أن تعطيها. أمـا مـا سـنواجهه تاليـأ بالفعـل، وقـد اقتربـــا منــه الآن، فهـو أنـهـ




 إن حصلنـا عليها عـلى مــار ســنوات".
 يومـاً واحـــاً في المصنع. كنـت سـألقنهم درسـاً بـأني أنـا الســيد هنــا، وأوظـفـ مـن أشـاء مـن الخـدم".
"بالتأكيــد أسـتطيع؛ وســأفعل ذلـك أيضـاً، إن اســتمروا في إضرابهـم، لكــن الأمـر لا يخلــو مـن المشـكلات والنفقــات، وأخـشـى أن يكـون هنـاك ثــــة خطـر مـا، لكنـي سـأقوم بـه، ولـن استســلم".
"أنا آسفة لأننا سنقيم حفلة العشاء في الوقت الذي ستتكبد نفقات إضافية". "وأنـا أيضاً، ولكـن ليـس بسـبب النفقـات، بـل لأنـه سـيتوجب عــليً التفكـــرِ بأمـور

 أنهـا مشـكلة واحـدة لا أكثرث".

عـاد السـيد ثورنـتِن ليواصـل مشـيته القلقـة ويجـوب الغرفـة صامتـاً وهـو يأخذ نفسـاً
 رأسـه. سـألت فـاني والدتهـا أســئلة صغـيرة متعـدـد





بنظـرة ثابتـة لا تعـبر عــن الحنـان الـذي كان ثاويـاً في قلبها، بقــدر مـا كانـت أقـرب

 التفكير القلـق وتبـددت بحماقتهـم المجنونـة التـي سـتضر بهـم أكـثر منـه، علـماً أن لا لا
 لإصــدار التعليـهات إلى السـادة بشـأن التـصرف بــرأس مالهـم! قـــال هامــبر، اليـوم






 تصرفاتهـم عـلى أنفـــهـم.

 شــمعة خاصـة بــه وجلـس يتمتـم لنفســه: "مـرة واحـدة وإلى الأبــ، ســيعلمون مـع مـن يجـب عليهـمـ أن يتعاملـوا. سـأعطيهم





$\ddot{0} \underbrace{\infty}_{0}$
t.me/soramnqraa

## زيارات ملائكية

كانـتـت السـيدة هيـل منشـغلة عـلى نحـو فضـولي، ومهتمـة بحفلـة العشـاء في منزل آل









 خمســة وعشريـن عامـاً.
"إذاً أنـت تفكريــن بارتـداء فســتانك الحريـري الأبيـض. هــل أنـت متأكــــة بأنـهـ مناسـب لـك؟ لقــد مـضى عليـه ســنة تقريبـأ منــن حفــل زفــاف إيديـت!"

 سـمنت أو نحفت، لكنـي لا أعتقـد أني تغـيرت كثـــيراً". "أليسس مـن الأفضـل أن تدعـي ديكسِـن تـراه؟ ربـــا اصفــرٌ قليـلاً بسـبب بقائـه في الخزانـة لوقـت طويـل".
"كــما تشـائين، يــا أمـي. لكــن إن ســاءت الأمـور، لـــيّ الفســتان الــوردي الــذي اعطتنـي إياهـا خالتي شـو شـهرين أو ثلاثـة قـبـل زفـاف إيديـث ولا مِكـن أن يكـون
"ليتنـي كنــت أعلــم أي واحــد منهـا يجــب عليــك أن ترتديــه"، قالــت الســيدة هيـل بعصبيـة. وهنـا بدلــت مارغريـت مـن طريقتهـا عــلى الفـور. "مـا رأيـك أن أرتديهـا واحــداً تلــو الآخــر لــتري أي واحـدٍ منهـا هــــو الأفضــل". "لكن...أجل ربما هكذا أفضل".

ذهبـت مارغريـتـ. كانـت تَيـل إلى أن تلعـب بعض المقالـب وهي متأنقـة في وقت غير مناسـب، كأن تنفـخ فسـتانها الحريـري الأبيض مثـل الجـبـن، أو ترجـع إلى الـوراء كما لو

 الـذي اسـتأثر بعالمها الخاص كي تقلـق بخصـوص فسـتانها. لكـن في عـصر ذلـك اليـوم،
 السـيدة ثورنـتِن بالبحـث عنها)، أثـارت هـذه الأخبـار اهتـمام بيـسي. "هل ستذهبون يا عزيزتي إلى عشاء السيد ثورنتِن فِ مارلبره؟"
"أجل، ولِمَ أنت مدهوشة إلى هذا الحد؟"
"لا أعرف، لكنهم لا يستقبلون إلا علية القوم في ميلتِن".
"وأنت لا تحسبيننا منهم، أليس كذلك يا بيسي؟"
احمرت بيسي خجلاً لأن مارغريت قرأت فكرتها بسرعة. "في الحقيقة، إنهم يفكرون بالمال هنا، ولا أظنكم مَلكون الكثير منه". "بالفعـل هــا صحيـح"، أجابتهـا مارغريـت، "لكنتـا أنـاس متعلمـون، وعشـنـا وسـط

أنــاس متعلمـين. هـل هنــاك شيء أروع بــان نُدعـى مـن شـخص يجعـل نفسـه أقـلـ

 أن يصبحـوا كـهـا هــو الآن".
"لكـن هـل باسـتطاعتكم أن تدعوهـم عــلى العشـاء في منزلكـم الصغـير؟ فمنــزل آل تورنتِنِ أكـبر ثــلاث مـرات مـنـ منزلكـمـ".
 ليـس في غرفـة كبـيرة، وليـس مـع أنـاس كيثيريـن. لكنـي لا أعتقـد أنـنـا فكرنـا بالأمـر عـلى هــذا النحـو".
"م يخطـر عــلى بـالي يومـاً أنــك ســتـناولين العشـاء مــع آل ثورنـتِنت". قالـت بيـسي. "فالعمـدة نفسـه يتعـشى هنــاك، وكذلـكـك أعضـاء في البركــان". "أعتقد بأنه سيكون شرفاً لي أن ألتقي عمدة ميلتِن". "لكـن السـيدات هنـاك يرتديـن ملابـس فخمـة!" قالـت بيـيـي، وهـي تتفحـص بعينيها





 "ماذا سترتدين؟" سألت بيسي، وقد اطمأنت نوعاً ما. "حريـر أبيـض"، قالـت مارغريـت. "فسـتان اشـتريته مـن أجـل حضـور حفـل زفـاف ابنـة خالتـي قبـل عــام مـنـن الآن".
"سـيكون مناسباًا" قالـت بيسي، وهـي تسـترخي في كرسـيها، "لا أحـب أن ينظر إليـك أحـد نظـرة ازدراء".
"سأكون بخير، إن كان هذا سيحميني من أن أكون موضع ازدراء في ميلِّن".
"ليتنـي أسـتطيع أن أراك وأنــت ترتدـــن فسـتانك الجميـل"، قالـت بيـسي. "أظـن أنـك
 لتكـوني كـما يقولـون. لكـن هـل تعلمـين أني حلمـت بـك قبـل أن أراك بفـترة طويلـة".
"هذا غير معقول، يا بيسي!"





إنـه أنـت!".
"كلا يا بيسي،" قالت مارغريت بلطف، "م يكن ذلك إلا حلماً".



 الأبيـض اللامـع الـذي سـتذهبين بـه إلى العشـاء. أود أن آتي وأراك وألمسـكـ كـما لــو كنـت فعـلاً في حلمـي".
"عزيزتي بيسي، هذه مجرد تخيلات".


 سـتكون في الحـادي والعشريـن مـن الشـهر الجـاري، أرجـوك يــا اللـه، سـآتي وأراك".
 تجعلنـي أشـعر بـالأسى، بالفعـل".
"سـأحتفظ بـكل ذلـك لنفـسي، وأعـض عـلى لسـاني لأمنـع نفـسي مـن الـكلام. لكـن ثقـي بـأني كنـت صادقـة بــكل مـا قلتـه لــك".
"دعينـا نتحـدث عــن هــذا الأمـر في وقـت آخـر، إن كنـت تعتقديـن إنـه صحيـح، ولكـن ليـس الآن. أخربينـي، هــل أضرب والــدك عــن العمـلــ"




 سيُسـكت طفـلاً باكياً، ويطمـئن قلـب أم ولـو قليـلاًّ."
"لا تتكلمـي بهـذه الطريقـة!" قالـت مارغريـتـ. "سـتجعليني أشــعر بالذــبـ، وبـأني شريـرة بالذهــاب إلى حفـلـة العشـاء".





 الفـارق في يـوم الحســاب الرهيـب بـين مـن كانــوا فقـراء شـــاذاذين هنــا في الدنيـا،
 المخلص الصـادق لتعاليـم المســيح". نهضـت مارغريـت مـن عــلى كرسـيها، ووجـدت









مـاءً بللـت فيـه منديلها وراحـت تَسـح جبهـة بيـسي وتفـرك قدمها البـاردة المتيبــة. أغلقـت بيسي عينيها، وتركت نفسـها تتخلص مـن أمها، تــم قالـت:

 يتجمـد في عروقي بسـبـب الأشـياء المريعـة التـي قالوهـا عــن السـادة. أمـا النسـاء فكـن يشــتكين (والدمـوع تنهمـر عـلى خدودهــن بــلا توقـف) مـن سـعر الطعـام، وكيـف أن الجـوع حـرم أطفالهـن مـن النـوم عــدة ليـالٍ". "وهل يظنون أن الإضراب سيحل كل هذه المشكلات؟". "نعـم"، أجابـت بيـسي. "يقولـون إن التجـارة كانــت رابحــة لفــترة طويلـة، وجمـع السـادة أمـوالاً طائلـة لا تأكلهـا النـيران. أبي لا يعـرف كـم مـن الأمـوال جمعـوا، لكـن الاتحــاد يعـرف بالطبـع، ومـن الطبيعـي أن يطالبـوا بنصيبهـم مــن الأربــاح. والآن



 الأخـيرة.
"أجـل! وسـاواصل القتـال أيضـاً؛ وسـانتصر هــذه المـرة. لــن يطـول بنـا الوقـت حتـى


 سـادت! أنـا أعلـم مــن سـينتصر".

 نهايـة العـالم. (م)



الطريقـة المبتهجــة التـي تحـدث بهـا، وتأكــد لهـا ذلـك مـن القلـق الواضـح الــني أظهرتـه بيـسي في حثهـا عـلى المغـادرة. قالـت لهـا بيـسي:
 عشـاء آل ثورنتِّن. أي سـاعة سـيكون العشاء؟"." وقبل أن تجيبها مارغريت، انفجر هيغينز قائلًا:







 عنـه، إن أحببـت. سـيكون أمامـك جميـع أصحـاب المصانـع في عشـاء آل ثورنـتِنـ. كـم أود لـو أستـطيع التحـدث إليهم عندمـا يرغبـون بالجلـوس بعــد العشـاء غــير قادريـنـ
 المعاملـة القاسـية التـي يمارسـونها علينـا". "وداعـا"، قالـت مارغريـت عـلى عجـل. "وداعاًاً يـا بيـسي! أنتظـر لقــاءك في الحـادي والعشريـن، إن كنـت في حـال جيـدة".
كان العـلاج الـذي وصفـه الدكتـور دونالدسـون للسـيدة هيـل فعـالاً عــلى نحـو كبـير

 الرغـم مـن أنـه مل تخطر عـلى بالـه طبيعـة القلـق الـذي كان يسـاور زوجتـه وابنتـه،
 عليـه مراقبتـه لهـما خلسـة. ديكسـن كانــت الوحيـدة التـي بقيـت تنعـق في أذني

مارغريـت التـي صـدت هــا الغـراب متمسـكة بالأمــل

 اصبـح للسـيد هيـل معارفـه مـن العـمال، وأصابـه إحبـاط لـــى ســماعه حكا حكاياتهـم
 يقاسـونه لأي شـخص يمكـن لـه، مـن موقعـه، أن يفهـم الأمـر إلا منهـم مبـاشرة. لكـنـ










 يصبحـوا أغنيـاء، ويُهان حيـث كان مكرماً، ليمــد يـده السـيدة النبيلـة بــكل تواضـعـ،



 انفكـوا يشـعرون وكانهـم غـير قادريـن عـلى أن يرتاحـوا في قبورهم، وصرخـاتُ أحبتهم



بأكملهـا ضــده وهـو يفــر الأمـور عــلى هــذا النحـو وكان التجـارة هـي كل شيء














 هاتـين العينـين، وهـذا الصـوت مـع الطريقــة الجافـة القاسـيـة الخاليـة مــن الرحمــة





 مـع باوتـشر، جــار نيكـولاس هيغينـز الــني ســمعته يـردد اســمه أمامها أكـثر مـنـ
 ماهـر يعيـل أسرة كبـيرة، أو تـارة أخـرى باســتثارة غضـب جـاره الحـماسي والمتفائـلـ

بسـبب رغبـة هـذا الأخــر المحمومـة بــا كان يسـميه الـروح القتاليـة. بــدا واضحـاً


 أنها اخترفـت أعـماق قلبـه. كانـت بيـسي في كرسـيها تتنحنــح للأمـام والـوراء بعنـف
 فكانـت تعفــد قلنسـوتها (بأقـواس كبـيرة خرقـاء تتناسـبـ مـع أصابعهـا الكبــيرة)
















 أي قبـل خمسـة عـشر يومـا، قـلـت إن أصحـاب المعامـل ســيأتون إلينـا متوســلين أن


جـاك ملقى في السريـر لا يقــدر حتى عـلى البـكاء وينفطر قلبـه بـين الحـين والآخـر




 فنظـر نيكـولاس بعينــين مليئتــين بالدمـوع صـوب مارغريـتا قبــل أن يســتجمع شــجاعته عـلى الـكلام.
"تَاسـك يــا رجـل. صغــيرك جـاك لــن مِـوت جوعـاً. لـدي بعـض النقـود، وســنذهب
 تكـون واثقـاً مـن ذلـك. لا تضعـفـ ولا تستســلم يــا رجـل!". تابـع هيغينـنـ كلامـه وهـو


 لديـك مـا يكفي مـن أجـل زوجتـك وأطفالـك. لا تكـن ضعيـف القلـب، وتذهـب إلى الطغـاة الظالمــين تطلـب عمـلـاً".

لــدى سـماعه هــنه الكلـمات، اسـتدار الرجــل بوجــه أبيـض نحيــل يائـس غضًّنتـه




 كان نيكولاس فَـد وضـع يـده عـلـى مقبـض البـاب، فتوقـف والتفـت إلى باوتشر الـذي كان خلفـه مباشرة:
"إذاً سـاعدني يـا اللـه! ليبـق الرجـل حيـاً، إن م أكـن أفكـر بـأن أفعـل مــا بوسـعي مـن

أجلـك، ومـن أجلنـا جميعـاً. إن كنـت مخطنـاً حيـث أرى نفـسي عـلى حـق، فهـنه

 وسـترى ذلـك".
 تاوهـاتٍ دعـت عيناهـما بعضهـما بعضاً لتخرجهـا مـن أعـماق قلبيهـما. وأخـيراً قالـت

بيسي:
"لم أتخيـل أني سأسـمع أبي يدعـو اللـه مـرة ثانيـة. لكنــك سـمعتِه يقـول "ليسـاعدني
اللـه!".
"أجــل ســمعته" قالـت مارغريــت. "سـأحضر لـك مــا تيـسر لي مــن مـال مِكنتــي التصرف فيـه، سأثــتري قليـلاً مـن الطعـام لأطفــال ذلـك الرجــل المسـكـين، لكــن لا لا تدعيهـم يعرفـون أن المـال جـاء مـن أي شــخص ســوى أبيـك، فهـو عــــلى كل حــال سـيكون مبلغـاً محـدوداً".

اسـتلقت بيـسي عــلى ظهرهــا مـن دون أن تنتبـه إلى مــا قالتـه مارغريـت. م تبـك، لكـن نفسـها كان يتقطـع مرتجفــاً.
"جـف قلبـي مـن الدمـوع، قالــت بيـسي. "كان باوتـشر يـــئتي إلى منزلنــا في الأيـام








(46) إشارة إلى النبي سليمان.

لـو كان بأجـرٍ أقـل مـمـا يطالبـون بــه".



 كان لديهـا في يــد بيـسي مـن دون أن تقـول شـيـئاً.









 فعلتِـه يجعلـك عزيـزة في قلبـي أكـتُر وأكـرُر".
 وحامـا أنهـت حديثهـا، بـدت خائـرة القـوى ومنهكـة إلى درجــة أفزعـت مارغريـتـ. "اطمئنـي"، قالـت بيـسي. "لم يحــن مـوتي بعـد. جاءتنـي أحـلام مخيفـة في الليـل، أو


 تصبحـين عـلى خـير، مسـاؤك سـعيل، لا أدري مــاذا عـلي أن أقـول، لكــن النـور يبـدو عاتمـاً وضبابيـاً اليـوم".

## رجالٌ وسادة

 تعـرف كيـف تتمالـك نفسـها لتقوم بالواجبـات التـي كانـت بانتظارهـا المحافظـة عـلى دفـق متواصـل مـن الحديـث المُبهـج مـع والدتهـا التـي أصبحـت الآنـا
 النزهـات بمثابـة بريـد يحمـل أخبـاراً جديـدة.
"وهل تستطيع صديقتك فتاة المصنع أن تأتي الخميس لرؤيتك ترتدين الفستان؟" "لقد كانت مريضة جداً، فلم أفكر في سؤالها"، قالت مارغريت بحزن شديد.





 أن زجاجــة منـه ســتنفعها؟".






مارغريـتـت وهـي تكـسر القـيـود التـي فرضتها عـلى نفسـها قبـل أن تدخـل المنــزل، ثـم

 شـيئاً. طلبـت مـن مارغريـت أن تعــد ســلة في غرفـة الضيـوف لترســلها إلى تلـك الأسرة. غضبـت السـيدة هيـل مــن قـول ابنتهـا إنـه لا ضــير مــن الانتظـار حتـى الصبـاح
 تركـتـت لهـم نقـوداً مـع بيـسي. اتهمـت السـيدة هيـلـ ابنتهـا بافتقارهـا للمشــاعر
 السـلة مــن المنــزل. ـــم التفتـتـت إلى مارغريــت وقالـتا
 السـيد ثورنـِتن هنـا قـال إن مـن يسـاعد العـمال عـلى إطالـة الإضراب لِيسـوا أصدقـاءً حقيقيـين. وباوتـشر هــذا واحــد منهـهم، أليـس كذلـك؟؟". أحالـت السـيدة هيـل السـؤوال إلى زوجهـا لــدى عودتـهـ مــن درس أعطــاه للــــيد
 هداياهـم تطيـل الإضراب، بـل م تصــلـ في تفكيرهــا إلى هــذا الحــد وهـي في تلــك الحالـة مـن الانفعـال والحماســة.




 الإضراب، إن طـال، لابـد أن ينتهي بـأن يعمـل أصحـاب المعامــل عـلى إحضـا




 بـه لأجلــه.




 ســوءأ دفعـه، كـرد فعـل عـما كان يتخيلـه، أن يصـف الوضـع بأنـه أفضـل بكثــير مـما كان فعليـاً عــلى أرض الواقـع.







 الخـاص بحفلـة العشـاء، إن م تكــن هــنه، أمـلاً، مجـرد رغبـة محمومــة راودتها فيا في

حالـة تشـبه الهلوســة.
مَ تسـتطع مارغريـت أن تَنـع نفسـها مـن مقارنـة ارتدائهـا هـــه الملابـس للذهابـاب إلى





الباب عـلى مصراعبـه تناشـد الجميع إطـلاق آهــات الإعجـاب.
"الآنسـة هيـل تبـدو رائعـة يــا سـيدتي، أليـس كذــك؟ مـا كان للمرجــان الـذي أرسـلته






 النسـيج ذاته في حـين استـقر عـلى عنقها، أُسـفل انثنـاء حنجرتها البـا البيضـاء كالحليـب، عقــد مـن الخـرز المرجـاني.
 القديــة، كــما كانـت الليــي بيريسـفِرد تأخـذني".

قبلـت مارغريـت والدتهـا عـلى هـــا الدفـق مــن الاعتـزاز الأمومـي، لكنهـا لم تقــــر عـلى الابتسـام، إذ شـعرت بأنهـا تفتقــد الــروح السـعيدة بداخلهـا "بل أفضل أن أبقى معك في المنزل يا أمي".









(47) قرية صغيرة في مقاطعة كمبريدج شاير الجنوبية، جنوب غرب مدينة كهبريدج. (م)

بتناولهـا. مـن دون أن تكـترث للجانـب الزامــد المتقشـف في عاداتهـا اليوميـة الأخـرى،







أي حـال، مـسروراً بـأن يـرى فخامـة وروعـة الترتيبـات.







 أعتمـت المســاء الصيفـي قبـل أوانــه.
"بقــي ابنـي مشـغولاً في العمـل حتـى آخـر لحظـة. ســـيأتي إلى هنــا عــلى الفـور، يــا سـيد هيـل. تفضـل اجلـس!".
 نحوهـا قائلًا:
"ألا تجدين السكنى بالقرب من المصنع أمراً مزعجاً في بعض الأحيان؟"
شمخت في وفقتها، ثم قالت:
"أبـدأ، م أصبح حساسـة إلى درجـة الرغبـة في أن أنسى مصـدر ثـروة ابنـي وسـلطته. كـما أنـه لا يوجـــ في ميلـِن كلهـا مصنـع مثلـه. إذ تبلغ مسـاحة غرفـة واحـدة منـه
"مـا قصدتـه بسـؤالي الضجيـج والدخـان، ودخـول العـمال وخروجهم الـذي يِكـن أن
يسـبب الإزعـاج؟"
"أوافقـك الـرأي يـــــــــيد هيـل"، قالـت فـاني، "هنـاك رائحــة لا تنقطع للبخـار والآلات المُشـحمة، كـما أن الضجيـج يصـم الأذان".
"سـمعت ضجيجاً يسـمونه موسـيقى يصـم الأذان أكتُ. تقـع غرفـة المحـرك في نهايـة











 مفرحـاً يِلـؤه الأمـل، فالتفت إلى مارغريـت ليعـرف مقــدار موافقتها عـــلى كلام أبيهـا،








بثبـات إلى شيء محـدد، وكأن أثـراً لطيفـاً مـن السـكينة يشـع مـن نورهـما: الخطوط









 الواضـح. لكنـه م يقـترب منهـا، أو حتـى ينظـر إليهـا



 كان هناك حديـث حـماسي يجـري بـين السـادة، أمـا السـيدات، فكـنـ، أغلـب الوفـت،










أنـه ه يسـبق لهـا أن رأتـه بهـذه الميـــزة مـن قبـل. عندمـا كان يـأتي إلى منزلهـم، كان






 كارغريـت أن انتبهـت إليـه.


















بخيبـة العـمال وهزيمتهـم في محاولتهـم تغيـير ولـو ذرة واحـــة مـما رسـمه وخطـط
 بالسـعادة عندمـا جـاء السـادة، ليـس لأنهـا لمحـت عينـي أبيها لتنفضـا عنهـا











مقربـة مـن مرفقهـا:
"كان واضحـاً أنـك كـــت في صفنـا في النقـاش الـــي كان دانــراً عــلى مائــدة العشـاء، أليـس كذلـك، يــا آنسـة هيـــيـ"


 الشـخص سـيداً نبيـلأ، أليـس كذلـكـكـ"
"لسـت أنـا تمامـاً مـن يحـدد نبالـة شـخصص آخـر، يــا آنسـة هيـلـ أقصـد أني لا أفهـم
 حقيقيـاً. لا أعـرف مـن يكـون، وأنـا أحكـم عليـه مــما قالـه السـيد هورسـفول". "أشك أن يكون "سيدي النبيل" يشمل "رجلك الحقيقي".
 كائـن أســى وأكتثر كـمالاً مــن الســيد النبيـل".
"ماذا تقصد؟" سألته مارغريت. "لا بد بأننا نفهم الكلمتين بطريقة مختلفة". "أنـا أفهـم عبـارة "الســيد النبيـل" عــلى أنهـا مجـرد تعبـير يصـف علاقــة الشـخص




 بالـغ في معناهـا، في حــين أن الاســم البســيط "رجــلـي والصفــة "رجولــة" لا يُعـترف بهـما، وهـذا مـا يجعلنـي أميـل لتصنيفهـا مـع نفـاق يومنـا هــذا".
 الســيد ثورنــتِن بعـض أصحــاب المصانـع وه تســتطع أن تسـمع حديثـهـم، لكنهـا اسـتطاعت أن تُخمِـن فحـواه مـن خـلال الأجوبـة القصـيرة التـي كان يقدمها السـيد

 للتعامـل معـه. ســمعت مارغريــت السـيد ثورنـــنِ يقـول: "لقد تم ذلك". صدرت همهمة مستعجلة شارك فيها اثنان أو ثلاثة من الحضور.
"اتُخذت جميع الترتيبات".
عـبر" بعضهـم عــن مخـاوف مــا، وحــدد الســيد سليكِيـن مصاعـبـ بذاتهـا، وهــو
 ورفـع حاجبيـه، تــم أجـاب:
"ســأقوم بهـذه المخاطــرة، ولا داعـي لأن تنضمــوا إلِّي إلآل إن اخترتــم ذلـك". إلا أن بعضهــم أعـرب عــن خشــيته.
(48) الشخصية الرئيسة في رواية لدانيال ديفو (1661-1731). (م)


"لا أخـشى مـن شيء أكـثر وضاعـة وخِســة مـن إشـعال النــيران عمـــاً. نحـن أعـداء
 للعمـل عنـدي. إنهـم يدركـون مقــدار تصميمـي هـذه المـرة، كـما تدركونـهـ أنتـم قـامـاً". انتحـى السـيد هورسـفول بالسـيد ثورنـتِن جانبـاً، ليســأله، كـما خمَّنـت مارغريـتـ،


الجميلـة الهادئــة الجليلــة.
"هل هي من ملِّ؟؟" سأله بعد أن سمع اسمها.
"كلا! بـل مـن الجنـوب؛ هامشـاير، عـلى مـا أعتقــد". جـاءه الجـواب بـارداً مـن دون اكـتراث بالأمـر.

كان السيد سليكسِن يستفسر عن الموضوع ذاته:
"من تكون تلك الفتاة الفاتنة؟ هل هي شقيقة السيد هورسفول؟"
"كلا يـاعزيـري! ذاك هـا هـو الســيد هيـل، والدهـا، يتحـدث الآن مـع السـيد سـتيفنز.



 وهــذا الإضراب الكريــه أيضـَ؟"

طم تــدرِ فـني، مـن طريقـة كلام الســيد سليكِيـن، إن كان ينبغـي عليهـا أن تشــعر


 عليهـا شــعورها بالخجــلـ.

## الليلة المُظلمة

عــادت مارغريـت ووالدهــا إلى المنــزل مشــياً عــلى الأقـدام. كانــت ليلـة جميلــة،
 مـن الحريـر الأخضر في الأنشـودة "وقـد رفعتـه إلى ركبتيها" (50) كانـت منطلفـــة مـع والدهــا مسـتعدة للرقـص مـع بهجــة الهـواء المنعـش اللطيـف تـــك الليلـة. "أظـن أن السـيد ثورنـتِن م يكـن مرتـاح البـال في مــا يخـص الإضراب، بـــا قلقــا جـــاً الليلـة".
"كنـت سـأتعجب لـو لم يكـن كذـلـك. لكنـه تكلـم بـبروده المعتـاد مـع الآخريـنـ عندمـا اقترحـوا عـدة أشـياء قبـل مغادرتنا". "كذــك كان بعـد العشـاء، مـن الصعـب جــداً أن تخرجيـه مـن طريقتـه البـاردة في الـكلام، لكـن وجهـه صدمنـي بشــدة قلقـهـ".





 المجنونـة، لا يِكنتـي أن احتمـل التفكــرِ بالـبرودة التـي تكلــم بهـا السـيد ثورنـتِنـ".

[^2]"أولاّ، لســت مقتنعـاً إلى حــد كبـير، كـما أنـتـ، بالمحنــة القاسـية التـي يعـاني منهـا

 كان واضحـاً أن الرجـل يِتــك طبيعـة متحمسـة، معـبرة، واسـتخدم تعبـيراً قويـاً عـــا

كان يشـعر بــه".
"أبي!"
"مهلأ! أردتـك ألا تظلمـي السـيد ثورنـتِن الــذي، وهـنا مـا أشـك بـها، يحـوز طبيعـة
 التـي كان عـلي أن أظـن مسـبقاً بأنهـا سـتعجبك، يــا مارغريـت".
 وجـود مثـل هــنه المشـاعر. إنـه رجـل ذو شـخصية قويـة، وذكاء غـــر عـادي، إذا مـا

نظرنـا إلى المزايـا المحــدودة التـي يتمتـع بهـا".
"ليسـت محـدودة أبـداً. لقــد عـاش حيـاة عمليـة منــن سـن مبكـرة، وكان مطالبـاً بـأن



 يــا مارغريـتـ".





 منها، كما قالـت لي، بـأني م أكـن مرتاحـة بوجـودي كفتـاة لوحدهـا وسـط مجموعـة

مـن الرجـال. م يخطـر عــلى بـالي مثـل هــذا الأمـر، بــل كنـت مشـغولة بالاسـتماع



جملـة واحـدة".
"ماذا تقصدين، يا طفلتي؟" سأل السيد هيل.
"ينتقون أسـهـاءً كانـت إشــاراتٍ لأشـــياء تعطـي دليـلاً عـلى الـتروة، والخدم، والبسـتاني،
 منهـن ترتـب كلامهـا بطريقـة تجمـع كل هــذه الأنــماء في أجمــل طريقـة ممكنــة هكـذا كيفــما اتفـق".
"سـتكونين فخـورة بخادمتـك الوحيـدة عندمـا تجدينها، إن صدقـت السـيدة ثورنــِنت فيـما تقولـه عنهـا".


 "وكذـك أنـا، إذ بـدوتِ كسـيدة حقيقيـة يـاعزيــتلي". قـال السـيد هيـل وهـو يبتسـم

إلا أن ابتسـاماته سرعـان مـا تحولــت إلى نظــراتٍ شـاحبة مرتجفـة عندمـا شـاهدا وجـه ديكِيـن وهـي تفتـح البـابِ. "سـيدي! آنسـة مارغريـت! الجـيران هـي مـن ذهبـت لاســتدعائه، لأن الخادمـة التـي تعمــل في النهـار عـادت إلى إلى
 مـن الآن".

تشـبث السـيد هيـل بــذراع مارغريـتـت ليمنـع نفسـه مـن السـقوط. نظـر إلى وجـهـ



كان يعلـم عـن حالـة والدتهـا، لكنهـا اسـتمعت وعـلـى وجهها ذلـك التعبـير اليائس مـن القلـق المرعـب.
 اباهـا الـذي كان يرتعـش وهـما يصعـدان الســم بسرعـة. التقيـا بالدكتـور دونالدِيــنـن عنـد فسـحة الـدرج.
"إنها أفضـل حــالا الآن"، قـال هامساً، "بــأ مفعـول الأفيـون. كانـت التشـنجات سـيئة
 "هـذه المـرة! دعنـي أذهـب إليها". قبـل نصـف سـاعة مضـتا كان السـيد هيـل رجلاً
 مشـيته، كـما لـو كان في السـبعين مــن عمــره.







 عـن كـرسي. دفـع الدكتـور دونالدسِـن إليـه بواحـدة، وأجلسـه عليها، وقـاس نبضــهـ
"كلميه يا آنسة هيل، يجب أن ننعشه".
"أبي" صاحـت مارغريــت، بصـوت بـاكٍ مُثقــل بـألم متوحــش. "أبي، كلمنـي!" عــادت

"مارغريت، هل كنتِ على علم بهذا؟ يا له من فعل لتيم!".
 تصرفـت بنـاء عـلى تعليـماتي. قـد يكـون هنـاك خطاً مـا وقع، لكـن ليـس لؤمـاً. غـداً

ســكون زوجتـك شـخصاً مختلفـاً، أنـا عــلى ثقــة. عانـت مـن نوبـة تشـنجات، كـما

 الأعـراض التـي أفزعتـك قـد اختفـت تَمامـاً".

نظـر الطبيـب إلى مارغريـتـ. رأســها المنحنـي، ووجههـا الــذي خـلا مـن أي التـماس
 أنـهـ مـن المستحسـن أن تـــول الحقيقـة بأكملهـا.

 الـروح التـي لا يسـتطيع أي ألم، ولا مـرض قاتـل، أن ينـال منهـا أو يمسـهـا".



 كان السـيد هيـل أول مـن تجـرأ بالحديــث عـن ضروريـات اللحظـة الراهـنـة. "مـاذا يجـب علينـا أن نفعـل؟" سـأل السـيد هيـل. "أخـبر كلينـا. مارغريـت ذراعـي اليمنـي".

أعطـى الدكــور دونالدسِـن تعليماتـه الواضحـه لا خوفـاً مــما جـرى هــهـ الليلـة، ولا




 القيـام بـأي شيء مـا عـدا مـا يجـب عليهــم فعلـه الآن. صمــم السـيد هيـل عــلى أن

يبقـى سـاهراً طـوال الليـل، ولم تسـتطع مارغريـت أن تفعـل شـيـياً سـوى أن تقنعـه
 ووضـوح أن تذهـب إلى سريرهـا، كـما كان مسـتحيلاً بالنسـبة إلى مارغريـت أن تـتـرك


سـوى شـخص واحــد إلى جانبهـا".
وهكـذا، جلسـت ديكسِن، حدقـت، ورعشـت بعينيهـا، ومـال رأسـها، ثـم انتفضـت لتصحـو مـن كبـوة النعـاس، قبـل أن تستســلم أخــراً لسـلطان النـوم، وتبـدأ بالشـخير.
 النـوم. شـعرت كـما لـو أنهـا لـن تسـتطيع النـوم ثانيـة، وأن نشـاطاًاً اسـتـنـنائياً دب في حواسـها بحماسـة مضاعفـة مـن أجـل السـهر عـلى والدتها. كانـت كل لفتـة وصـوت،


 هنـاك، بفتح البـاب لتخـبره كيـف كانـت تســـر الأمـور، والـرد عـلى أســئلته التـي لم تسـاعده شــفتاه المتيبسـتان عـلى النطـق بهـا. وأخـــراً، غــرق السـيد هـيـل في النـوم، وسـاد السـكون المنــزل.

جلســت مارغريــت تفكـر. بعيــداً في المـكان والزمــان، تــراءت لهـا كل مجريــات






 إذ بـدت لهـا الأيــام الكتيبـة المكفهـرة التــي تسـبق الشــتاء والربيـع، رتيبـة تخلــو

مـن الأحــداث، مرتبطـة بــا يشـغلها الآن أكـثر مـن أي شيء أخـر. كانـت ستشـعر






 وماضٍ أيضاً.
عندمـا اســيقظت السـيدة هيـل، طم تكـن تــدري كـم كانـتـ مريضـة الليلـة الفائـــة،

 النهـار وقالـت إنها بالفعـل تشـعر بالتعـب. لكنها بدلـت رأيها بعـد ذلـك وأصرت

 الليـل، داهمتها الحمى. كان السـيد هيـل خائـر القـوى، وعاجـراً عــن اتخـاذ أي أي قـرار. "مـاذا يِكنــا أن نفعـل لنجنـب أمـي ليـــة أخــرى كهـــه؟؟" ســألت مارغريــت في اليوم الثالث.




 انتظـري!" قــال الدكتـور دونالدسِـن، وعينـاه تسـتقران عـلى وجــه مارغريـت الـذي
 مـن اضطـراب في النـوم، أو آلام فِي العمـود الفـــري. (م)

شـعب مـن السـهر الطويـل، "لسـت متأكـــاً إن كنـت قــادراً عــلى الذهــاب إليهـم

 "بالتأكيـد" قالـت مارغريـتـ. "سـأذهب عـصر اليـوم عندمـا تكــون أمـي نائمـة، وأنـا متأكـدة أن السـيدة ثورنـتِن سـتعيرنا السريـر".






مرة أخرى.






 في الشـارع المزدحـم الـذي دخلـتـت إليـهـ.
 همهـماتٍ بانفعـال مـن دون كثــري مـن الجلبـة والحركــة مـن البقعــة التـي كانـوا فيها.





بـين هـؤلاء النــاس؛ جـو عاصـف روحـاً وجســلاً، يحيـط بهـا. وتناهـى إلى مسـامعها


 يشـخصون بأبصارهـم نحـو نقطـة واحـدة. كان شـارع مارلـبره مركـز اســتقطاب كل






 دقيقـة مضـت كانـت تبـدو مليئة بصخـب مكبـوت، لكنهـا تحولـت الآن إلى مـا يُـــذر



 لهـا، عندمـا يحـل هــا القــدر، أن تكـون مسـتعدة لمواسـاة أبيهـا. فتح الحارس الباب بحذر وتركه موارباً بالقْدُر الذي يسمح لها بالدخول.
 للدخـول مـن دون أن يفتح البـاب بشـكل كامـلـ دخلـت مارغريـت، وسـارع الحـارس إلى إقفـال البـاب وراءهــا.
"أظن أن الناس قادمون إلى هنا، أليس كذلك؟" سألها الحارس.
 حسـب مـا أظــنـ".

عـبرت الســاحة وصعـدت الــدرج إلى مدخــل المنــزل. ط يكـن هنــاك أي صـوت، لا
 الأصـوات الحـادة. لكـن ومــن مسـافة بعيـدة، كانـت هنـاك دمدمـة صراخ عميـق

وزمجــرة تتصاعــد.

## ضربة وعواقبها

أُدخلِتت مارغريـت إلى غرفـة الضيـوف التـي عـادت إلى حالتهـا المعتـادة مـن الأكيـاس والأغطيـة التـي كانــت تغلـف الأثـاث ومحتويـات الغرفـة. كانــت النوافـــذ نصـف
 الأخضر القاتـم، المنعكـس مـن الرصيـف أسـفل النوافـذ، شـوَّه الظـلال، ومـع الضـوء

 بـدت الريـح وكأنها تحمـل ذلـك الصـوت البعيـد المزدحـم أقـرب وأقـرب، مـع أنـهـ مـ يكـن هنـاك ريـح في الخـارج! فقـد خفتـت في ســكون عميـق. أخِراً جاءت فاني.






 إليهـمَ إذ أن بعـض النسـوة يبكـين ويـردن العـودة. هــا هـي أمـي، لقــد أتـتـ". جـاءت السـيدة ثورنتِّن وعـلى وجهها صرامـة كالحـة جعلـت مارغريـت تشـعر أنها

وصلـت في توقيـت سيء لتزعجهـا بطلبهـا، عـلى الرغـم مـن أن قدومهـا كان متوافقــاً
 يتعلق بمستجدات مـرض والدتها. قطبـت السـيدة ثورنــِن حاجبيها، وفتحـت فمها

 تــم بــدأت بالـصراخ:
"إنهـم عنــد البوابــات! اســتدع جــون مـن المصنـع، يــا فــاني! وصلـوا إلى البوابـات! ســيحطمونها! أقـول لــك نـادِ عــلى جـون!




 كـما يهتـز القصـب أمـام الريـح.









 لجهودهـم المضنيـة لتحطيـم البوابـات. أمـا الآن، وبعـد أن سـمعوه يتكلـم في الداخـلـ،

أطلقـوا صرخـة وحشـية مدويـة حتـى إن وجـه السـيدة تورنــتِن ابيـضً مـن شــدة



 لأن تثبـت مـا كانــت تخشــاه؛ أن تكــون جبانــة. إلا أنهـا وفي هــنـه اللحظــة مــن
 تعاطـف عميـق بـلغ حـد التملمـل والاسـتـياء.

تقدم السيد ثورنتِن نحوها:
"أنـا آسـف يـــا آنـــة هيـل أن تزورينـا في هـــنـه اللحظـة البائســة في الوقـت الـذي أخـشى احتــمال أن تتورطي في أي خطر يتعـين علينـا أن نواجهـه. أمـي! أليـس مـن


 التـي ذهبـت وتبعتها الأخريـات. "ســأقف هنـا"، قالــت أمـه. "سـأبقى حيثــما تكــون". وبالفعــل، كان الاحتـماء في
 الواقعـة خلـف المنـزل، وراحـوا يطلقـون تهديداتهـم المهينـة. تراجعـتـت الخادمـات إلى إلى


 وكأنهـا شـعرت بنظراتــهـ، التفتـتـ مارغريــت نحـوه، وسـألته ســؤالاً كان يجـول في خاطرهـا منــذ فـترة مـن الوقـت: "أين هم العمال المساكين الذين أحضرتهم؟ في المصنع؟". "أجـل، تركتهم متجمعـين في غرفـة صغـيرة أعـلى الـدرج، وطلبـت منهـم ألا يخاطـروا

وأن يهربـوا إن سـمعوا أي هجـوم عـلى بوابـات المصنـع. لكنهـم لا يريـدون العـمال، بـل أنـا".
"متى يصل الجنود؟" سألته والدته بصوت منخفض يرتجف. أخرج ساعته من جيبه بهدوء كعادته، وأجرى بعض الحسابات: "لنفـترض أن ويليـام انطلـق مـن فـوره عندمـا طلبـت منـه، وم يضطـر للتملـص منهـهم ومراوغتهم، علينا أن نتنظر عشريـن دقيقـة أنـي
"عشرون دقيقة!" قالت والدته وهي تظهر لأول مرة حجم خوفها في نبرة صوتها. "أغلقِي النافـذة يــا أمـي! حـالأل" صـاح جـون. "لــن تتحمـل البوابـات صدمـة أخـرى مــل هــهه. أغلقـي النافـذة، آنسـة هيـل".
أغلقـت مارغريـتـت النافـذة، وذهبـت لتسـاعد السـيدة ثورنـتِن التـي كانـتـ أصابعها
ترتعـش خوفـاً.
لسـبب مـا، سـاد الصمـت بضـع دقائـق في الشـارع المخفـي. نظـرت السـيدة ثورنــتِن

 خوفاً أو أمـلاً.

نهضت فاني:
"هل ذهبوا" سألت بصوت هامس؟
"ذهبوا!" أجابها. "أنصتي!".
أنصتـت فـانِ؛ ســع الجميـع صـوت تحطـم كبـير؛ طقطقــة الخشــب وهـو ينهـار ببـطه، التـواء الحديــد، والسـقوط الهائـل للبوابــات العملاقـة. وقفــت فـاني تتارجــح





افــرّت شــفتا مارغريــت عــن كلمــة "لا"، لكنـه م يسـتطع سـماعها بسـبب جلبـة
 الهـادرة لأمـوات عميقـة منخفضـة كان لهـا دمدمـة شرسـة يخالطهـا شـعور بالـرضى، كانــت كلهـا مرعبــة أكـثر مــن صرخاتهـم المكبوتــة التـي كانــوا يطلقونهـا قبـلـ عدة دقائق.
 مضطـرة لأن تُحـشري في هــذا الخطـر، لكنـهـ لـن يسـتمر طويـلاً، دقائـق أخـرى وسـيصل الجـــود".
"يـا إلهي!" صاحـت مارغريـت فجـأة، "هـذا باوتـشر. أعـرف وجهـه، وإن كان ممتقعـاً بالغضـب، إنـه يصـارع للوصـول إلى المقدمـة، انظر! انظـر!"



 مصدومـاً بشــدة الكراهيـة التـي أثارهــا.




 عـلى هـذه الحـال".
"سيصل الجنود في الحال، وهذا سيعيدهم إلى المنطق". "المنطق!" قالت مارغريت بسرعة. "أي نوع من المنطق؟". "المنطـق الوحيـد الـذي ينفـع مـع رجـال حوّلـوا أنفسـهـم إلى وحـوش مفترســة. يــا إلهـي! لقــد توجهـوا نحـو بــاب المصنـع!"




 رجلاً لرجل".

اسـتدار نحوهـا ونظـر إليها وهـي تتكلـم. غطـتـت وجهـه غهامـة عاتمـة، وشــد عـلى اسـنانه وهـو يسـمع كلماتهـا.
"سـاذهب إليهم، لكنـي ربــا سـاطلب منـك أن ترافقيني إلى أسـفل الـدرج، لتقفـلي البـاب بالمـزلاج خلفـي، أمـي وأختـي يحتاجـان للحمايـة".
"سيد ثورنتِ! لا أدري...قد أكون مخطئة...أنا فقط...".
لكنـه كان قـد ذهـب عــلى الـدرج في الصالـة، وفتـح البـاب الأمامـي. كل مـا كانـتـت

 نافـذة. كان عـلى الــرج في الأنـفل؛ رأت ذلـك في توجـه ألــف عــين غاضبـة، لكنهـا








 أفضـل مـن هـذا الصراخ والضجيـج مقابـل الصمـت المتحجـر الـذي لا يمنحهـم كلمـة

واحــدة، غضبـاً أو لومـاً. لكنـه رمبـا كان يتكلـم الآن، إذ كان هنـاك هــوء للحظـة لم

















 لكنهـا مـــت ذراعيهـا نحوهــم، ورفعــت يديهـا في وجوههــم، إلى أن اسـتطاعت

اسـتعادة أنفاسـها:
"لا داعي للعنـف! إنـه رجـل واحــد وأنتـم كـتر". إلا أن كلماتها اختفت، إذ افتقـدت

 "اذهبـوا!" قالـتا، مـرة أخـرى (بــدا صوتهـا هــنه المـرة أشـبه بالبـكاء). "الجـــود قادمـون. اذهبـوا بســلام، ابتعــدوا! ســيتم حــل شــكاويكم أيـا كانــت".


 الـصراخ ليمـلأ المـكان، إلا أن مارغريـتـ م تســمع شــيئأ. كانـت عيناهــا مســــرتين عـلى مجموعـة الفتيـة الذيـن تسـلحوا بالقطع الخشــبية. رصـدت تحركاتهـمه، وعرفت


 النـاس الغاضبـن، لكنـه سرعـان مـا ابتعــد عنهـا. "ابتعدي"، قال لها بصوت عميق. "هذا ليس مكانك".

 هــؤلاء الرجـال، لــكان مـن المفـترض أن يتوقفـوا ويفكـروا، ويبتعـدوا. لكنهـا كانــت
 عـلى الأقـل البعض منهـم، لاسـيما الفتـــة المتوحشـون، بحبهـم للإثـارة، الذين تسـيدوا
 خشـبية وهـي تنطلـق في الهـواء. راقبـت مارغريـت بعينيها المفزوعتـين مسـارها الذي
 لكنها أخفـت وجهها في ذراع السـيد ثورنــتِن، ثـم التفتـتـت وقالـت مـرة أخـرى: "بحـق اللـه! لا تدمـروا قضيتكـم بهـذا العــف. إنكـم لا تدركـون مــاذا تفعلـون". حاولـتـ جاهــدة أن تجعـل صوتهـا واضحــاً مسـموعاً.

وفجـأة، طـارت حجـر حـادة بالقـرب منها وأصابـت خدهـا وجبهتها، فـرأت وميضـاً
 ذراعيـه، وأحاطهـا بالأخـرى.
"أحســنتم فعـلاً" فــال السـيد ثورنـــنِ. "جئتــم تطـــردون غريبـاً برييــاً. اجتمعتـم

بالمئـات عـلى رجـل واحـد. وعندمـا وقفـت امـرأة أمامكـم، تطلـب منكـم مـن أجـلـ مصلحتكـم أن تكونــوا مخلوقـات عاقلـة، أنزلتــم غضبكــم الجبـان عليهـا! أحســنــم


 عـلى انسـحابهه. وصـاح أحدهـم بأعـلى صوتـه: "أنت من كنت المقصود بذاك الحجر، لكنك اختبأت خلف امرأة". وضعها على الجدار عند عتبة الباب بكل رفق، وأسند رأسها على الباب.



 ذراعيـه، في الوضعيـة نفسـها التـي كان عليهـا عندمـا كان واقفـاً عـلى درجـات الســلم. بيـد أن حركـة التراجـع والانسـحاب كانـت قـد بــدأت بــلا أي تفكــير، وربــا بشــكل






 السـيد ثورنـتِن إلى مارغريـت التـي حاولـت أن تنهض مــن دون أن تسـتعين بــه. "لا شيء خطـير" قالـت لـه بابتسـامةٍ شــاحبة. "مجـرد خــدش، وقـد فوجـــت لحظتهـا. حمـداً للـه إنهـم ذهبـوا". وبـدأت تبـكي مـن دون توقـف.


كان إحساسـه بالخطـر الوشـيك يبتعـد تدريجيـاً. ســمع صـوت الجــود يصلـون إلى


 تَسـكت مارغريـت بعمـود البـاب لتـوازن نفسـها، لكـن الغشــاوة داهمـت عينيهـا. وصــل إليها في الوقـت المناسـب ليمســك بهـا. "أمـي، أمـي!!" مــاح بأعــلى صوتـه؛

 بالنسـبة إليـه بقـوة جعلتـه يبـوح بـه في أمـه: "مارغريـت يـا فتـتي! لا أحـد يسـتطيع أن يصـف مـا أنـتـ بالنسـبة إلِيًّ! ميتـة... بـاردة وأنـت مسـتلقية هنـاك، أنـتـت المـرأة الوحيـدة التـي أحبتـهـا في حيـاتي! يــا مارغريـتـ".
 بالخجــل مـن نفسـه، فنه شـيئاً سـوى ابنهـا الـذي بــدا أكتُرُ شـحوباً، وتجهـماً مـن المعتـاد.
"لقـد أصيبـت الآنســة هيـل، يـــا أمـي. حجـر جـرح صدغهـا، وللأسـف فقــدت كميـة
كبـيرة مـن الـدم".
"تبـدو إصابتها بليغـة، حتى إي أكاد أحسـبها فارقـت الحيـاة". قالـت السـيدة ثُورنـتِن
بقلق شــديد.
"لقـد أُغمـي عليها فحسـب، لقـد تكلمـت معـي". كان دمـه يندفـع إلى قلبـه وهـو
يتكـــم، وجســده يرتعــشـ.



 كل شيء في داخلـه كان ينبـض وهـو يتذكـر كيـف نزلـتـ ووضعـتـ نفسـها في خطـر

داهـم. هـل فعلـت ذلـك مـن أجـل إنقـاذه؟ حينـذاك دفعهـا جانبـاً، وتحـدث إليهـا






 وارتعشــت، وتقلصـت شــفتاها ثــم غابــت عــن الوعـي مـرة أخـرى. "لقـد تلقـت ضربــة رهيبـة"، قالـت الســيدة ثورنــتِ. "هــل هنــاك أحــد يِكنــه أن يذهـب لإحضـار الطبيـب؟"
 يزالــون في الخـارج؛ لا أظــن أن الجـرح عميــق كــما يبـــو".
"لـن أجـازف. لقـد أصيبـت في منزلنـا. إذا كــت جبانـة يـا جــين، فأنـا لسـت كذلـك.
أنـا سـأذهب".
"أرجـوك يــا سـيدتي، دعيني أرسـل أحــد رجـال الثرطـة. جـاء العديــد منهـم إلى هنـا، والجنـود أيضاً".

 المنـزل" سـألتها الســيدة ثورنــِن بـازدراء"، "اســتمري بمسـح جبـين الآنسـة، هيـا! لــن

أغيـب لأكثُر مـن عـشر دقائق".
"ألا تستطيع حنة الذهاب، يا سيدتي؟"
"لِمَ حنة أو أي شخص آخر سواك؟ كلا يا جين، إن م تذهبي، أنا سأذهب". ذهبـت السـيدة تورنـتِن أولاً إلى الغرفـة التـي تركـت فيهـا فـانِي ممــدّدة عـلى السريـر.

## فزعـت فـاني عندمـا دخلـت أمهـا.

"كم أفزعتني، يا أمي! ظننت أن رجلاً اقتحم المنزل".



شـديدة، وأنـا ذاهبـة لإحضـار الطبيـب".
"كلا يــا أمـي، لا تذهبـي، ســيقتلونك"، وتعلقــت بــوب أمهـا التـي انتزعتـه منهـا
بعنـفـ.
"جِـدي لي أحــداً آخـر يذهـب، لكـن لا يمكـن أن نسـمح لهـذه الفتـاة أن تنـزف حتى
الموت".
"تنزف! كم هذا مريع! كيف أصيب؟؟"

 جـــن مغـادرة المنــنل، الجبانـة! ولـن أضـع نفــي موضـع الرفـض عـلى يــد خدمـي، لذــك أنـا ذاهبــة بنفـسي".
 السـفلي بــلاً مـن البقــاء لوحدهـا، مـع التفكـير بالجـروح والدمـاء في المنـزل.
 شــاحبة الوجـه؟ كيـف أصيبـت؟ هــل قذفـوا حجـارة عــلى غرفـة الضيـوف؟" بالفعـل، كانـت مارغريـت تبـدو شـاحبة صفـراء الوجـه عـلى الرغـم مـن أنهـا بـــأت تسـتعيد وعيها. لكـن الدوخـة جعلتهـا ضعيفـة بشـكـل كبـير. كانـت واعيـة للحركـة

 تسـتطع فتـح عينيها أو أن تتكلـم أو تطلـب المزيــد مـن الكولونيـا، أكتثر مــما يِكــن


الخاهـة بدفنهم، وهـم يدركــون قـامـاً ليـس أفعـال وتصرفـات مـن هـم حولهـم فحسـب، بـل والدوافـع وراء مثـل هــنه التصرفـات. توقفت جين لتجيب عن سؤال الآنسة ثورنتِن:
"لـو بقيـت في غرفـة الضيـوف أو صعـدت معنـا إلى الطابـق العلـوي، هــا أصابهـا أذى،
 "أيـن كانـتـت إذن؟" قالـت فـاني وهـي تـقـترب منهـا بعــد أن اعتـادت عـلى منظر وجـهـ مارغريت الشـاحب.
"أمام المدخل الأمامي، مع السيد"، قالت جين بطريقة تلمح إلى شيء ما.
"مع جون! مع أخي! وكيف وصلت إلى هناك؟"
"لا يــا آنسـتي، لا يِكنتـي القـول"، أجابتها وهـي تَيـل برأسـها قَليلاً. " سـارة هـي

"ما بها سارة؟"، قالت فاني بفضول لا يطيق صبراً.
تذكـرت جـين أن عليها أن تواصـل مسـح وجـهـ مارغريـت بالكولونيـا، وكأن مـا قالتـه
 "مـاذا عـن سـارة؟" سـألت فـاني، بحـدة. "لا تتكلمـي بأنصـاف الجمـل، لا أسـتطيع أن أفهمـك".
"حسـناً، يــا آنسـة، بمـا أنــك سـتعرفين بالأمـر عــلى أي حــال، كانـت ســارة في موقع
 حيــذاك أيضاً، إنها رأت الآنسـة هيـل تطـوق بذراعيها عنـق السـيد، وتعانقـه أمـام النـاس جميعـاً".
"لا أصـدق ذــك"، قالـت فـاني. "أعلــم أنهـا مهتمـة بأخـي، ويمكـن لأي شــخـص أن

 حــد أن تطـوق عنقـهـ بذراعيهـا". "يـا للشــابة المسـكينة! إن كانــت تلـك غايتهـا، فقــد دفعــت ثَـــاً غاليـاً. أعتقـد أن

الضربــة أدت إلى صعـود الــدم إلى رأسـها، ولا أظنهـا سـتتعافى مـن ذلـك أبـــاً. إنهـا تبـدو جئـة هامـــة
"اقتَنـى أن تعـود أمي"، قالـت فـاني، وهي تعصر يديها. "م يسـبق لي أن بقيـت مـع شــخص ميـت في غرفـة واحــدة".
 خدهـا، تكلمـي معها، يـا آنســة فـاني!". "هل تشعرين بتحسن الآن؟" سألتها فاني بصوت متهدج.
لا جـواب؛ أو أي إشـارة عـلى أنهـا واعيـة لــا يجـري حولهـا، إلا أن لونـاً ورديـاً باهتـاً عـاد إلى شـفتيها، وإن كان وجهها لا يــزال في معظمـه شـا شاحباً.

 مارغريـت تفتـح عينيها المغلفتـين بغشـاوة، وتنظر إليهـا نظــرة شـاردة. "هـــا هـو السـيد لـو أتى لــيراك".

تحدثت السـيدة ثورنـتِن بصـوت مرتفع وواضـح، وكأنها كانـت تتحـدث إلى شـخص


 أن يفحـص الجـرح فـوق جبينها، نظـرت إلى جــين وكانْهـا تنفـر مـن تطفلهـا لا لا مـن الطبيـب.
"ليس خطيراً، حسب ما أظن. أنا أفضل الآن. يجب أن أعود إلى البيت". " ليس قبل أن أضع لاصقا على الجرح، وترتاحي قليلاً". جلست بسرعة من دون أيٌ كلمة، وتركته يضمد الجرح.
 أعتقـد، إنـه تحـت الشـعر، أليـس كذلـك؟". "تَاماً، لن يراه أحد"، قال الطبيب.
"لكـن لا يِكنـك أن تذهبـي الآن"، قالـت السـيدة ثورنــِنِ بتأفـف. "لسـت في وضـع
جيـد".
"بـل يجـب عـلي أن أذهـبـ"، قالـت مارغريـت بــل حـزم وتصميـم. "فكـري في أمي،


"أنت لا تزالين منهكة ومحمومة"، تدخل السيد لو في الحديث.
 هنـا، سـيكون أفضـل لي مــن أي شيء آخـــر".



 من المنزل".
"شـكراً لـكا"، فالـت مارغريـت. "سـيكون ذلـك مفيـداً لي أكتُثر مـن أي شيء آخـر. إن هـواء هــذه الغرفـة يجعلنـي أثــعر بالتعاسـة والبـؤس".

جلسـت مسـترخية عـلى الكنبـة، وأغمضـت عينيها. نـادت فـاني أمهـا خـارج الغرفــة،

 طريقـة تعاملهـا مـع مارغريـتـت أكئُ تحفظـاً وهـي تودعها. عاد السيد لو بعربة الأجرة.
"لـو تسـمحين لي آنسـة هيـل سـارافقك إلى المنـزل. الشـوارع ليســت هادئــة وآمنــة
بعـد".




نسـيان ذلـك الحــم الكريـه مــن الكلـمات السـفيهة المهينـة التـي قيلت عنها، وإن
 بضعـف رهيـب، وعقلهـا يبحـث عـن حقيقـة حـــة حــاضرة كي يـوازن بهـا نفسـه، ويتجنـب فقـدان الوعـي في غيبوبـة فظيعـة أخــرى.

## أخطاء

م يكـن مـضى خمـس دقائق عـلى رحيـل مارغريـت حتـى عـاد السـيد ثورنـتِن مـشرق الوجه.


 "أين الآنسة هيل؟" سألها مرة ثانية. "ذهبت إلى بيتها". أجابته باختصار.
"إلى البيت!"
"أجــل، تحســنت كثــيراً. وفي الحقيقـة، لا أعتقــد أنهـا تـأذت كثـــيراً. بعـض النـاس يشـعرون بالــدوار عنــد أفــل شيء يحــدث لهـمـ". "أشـعر بالأسـف لأنهـا ذهبـت"، قـال وهـو يجـول الغرفـة بقلـقــ "م تكـن في وضـع يســمح لهـا بالمغـادرة".
"هي قالت إنها تستطيع، وكذلك السيد لو، أنا من أحضرته بنفسي".
 شـكره وامتنانـه، لكـن والدتـه لم تنتبـه إلى حركتـه. "ماذا فعلت مع الأيرلندييز؟" "أرسـلت إلى مطعم دراغـون لإعـداد وجبـة لهـم، المسـاكين. لحسـن حظي، قابلـت

الأب غـرادي، وطلبـت منهـم أن يقنعهـم بعـدم المغـادرة معـاً في مجموعــة واحـــة. كيـف ذهبـت الآنسـة هيـل؟ أنــا متأكـد أنهـا م تكــن قــادرة عـلى المـشي".

 "لا أدري أين كنت الآن لولاها". "وهــل أصبحـت عاجـراً لتـدع فتـاة تدافـع عنـك؟" ســألته أمـه بــبرة لا تخلـو مـن التعنيـف والاحتقــار.
 كانـت موجَّهـة إلي عمـداً وعـن سـابق إصرار، كـما فعلـت هـي". "فتاة عاشقة تفعل الكثير"، قالت السيدة ثورنتِّ باقتضاب. "أمي!". وتقدم نحوها خطوة إلى الأمام، ثم توقف، يغلبه الانفعال والاستياء. ارتعـدت السـيدة ثورنـــتِن مــن القــوة الواضحــة الجليـة التـي اســتخدمها ابنهـا








 خـرج صوتها غريبـاً ومخنوقـاً:



كنــا بحاجـة إليهـم!".
"عـلى العكــس قَامـاً، شــاهدت ثلاثــة أو أربعــة منهـمْ يضربــون ويشــتبكون مـع المشـاغبين عندمـا حطمــوا البوابـات، وجـاء آخـرون عندمـا بــــأوا يخلـون السـاحة.

 التعرف عليهم".
"ألن يعودوا مرة ثانية الليلة؟"
"أنـا ســأعمل عـلى توفـير حراسـة كافيـة عــلى المـكان. اتفقـت مـع النقيـب هامـبر
 "يجب أن تشرب الشاي أولاً!".
"أجــل، الشـاي أولاً! إنهـا السادســة والنصـف الآن، وقــد أغيـب عــن المنــزل لفــترة
طويلـة. لا داعـي لأن تنتظرينـي، يــا أمـيـ".
"هل تتوقعني ان أذهب إلى النوم قبل أن اطمئن عليك؟"

 تلاقـت عيناهـما وهـما يتبـادلان النظـر بتمعـن لـــدة دقيقــة، ثــم ســألته:
"لِمَ ستذهب إلى كرامبِّ؟"
"الأطمتن على حالة الآنسة هيل".
"سأرسـل ويليامـز الــذي ســيأخذ السريـر المـائي الــذي جــاءت مــن أجلـه، وهــو ســيطمئن عــلى حالتهـا".
"يجب أن أذهب بنفسي".
"ليس لمجرد الاطمئنان عن الآنسة هيل؟".
"لا، ليـس لهـذا السـبب فحسـب. أود أن أشـكرها عـلى الطريقـة التـي وقفـت فيهـا بينـي وبـين الغوغـاء".
"مـا الـــي دفعـكـ أصـلاً للنـزول إليهـه؟ كنـت تضـع رأسـك في فـم الأسـد". نظـر إليهـا

بحـدة، وأدرك أنهـا م تكــن تعـــم بمــا دار بينـه وبـين مارغريــت في غرفـة الضيـوف، ثـم رد عليها بسـؤال آخـر:


 غـادرت الســيدة ثورنــتِن الغرفـة. دُهـش الخـدم مـن ارتبـاك وتخبـط تعليماتهـا التـي عـادة مـا تكـون دقيقـة وواضحـة ومختـصرة.





 الرجفـة في أوصالهـا.
 عـلى وشـك مغـادرة الغرفـة عندمـا أوقفتـه أمـه بيدهـا عـلى ذراعـهـهـ "سـتعود إلى هنـا فبـل أن تذهـب إلى منــزل آل هيـل" قالـت لــه بصـوت منخفـض

يعتريـه القلـق.
"أنا أعرف ما أعرف"، قالت فاني لنفسها.
"ملاذا؟ هل سيكون الوقت متأخراً لزيارتهم، وبالتالي أن أزعجهم؟"


 "سـأعود مبـاشرة بعـد أن انتهـي مـن عمــلي. ويجـب عليــك أن تطمئنـي عليهـم....

طم تكـن الســيدة ثورنـتِن رفيقـاً ثرثـــاراً مـع فــني، ولا مســتمعاً جيــداً عندمـا يكـون




 تتوافـق الغايـة مـع إرادة المالـك واضحـة حــادة كـما السـيف.
 فـي فـترة مـن الصمـت كانـت نسـيت خلالهـا مارغريـت.

نظرت إليه مليًاً
"أجل أعلم، إذ لا يِكنك أن تفعل خلاف ذلك؟"
"أفعل ماذ!! أنا لا أفهمك".
"أقصـد أنـه، بعـد أن فســحت المجـال أمـام مشـاعرها كِي تتغـــب عليهـا، أرى أنــك بــتَّ ملزمـاً بـشـرف...".
"ملــزم بــشرف"، قــال بــازدراء. "أخـشـى أن الــشرف لا علاقـة لــه بالأمــر". "غلبتهـا مشــاعرها!". "أي مشــاعر تعنــين؟"
"لا داعـي للغضـب يـا جـون. أم تندفـع للـنـزول إليـك، وتطوقـك بذراعيهـا لتحميـك مـن الخطــ؟"

 أعتقـد أن هــذه الفتـاة تهتـم بي".
 أنهـا ابنـة دوق. أي دليـلـ تريـده أوضـح مــما رأيـت عـن إعجابهـا بـك؟ أنـا واثقــة أنـك تعاني مشـكلة مـع طريقتها الارسـتقراطية المتعاليـة في النظر إلى الأمـور، لكنها

اعجبتنـي لأنهـا أخــيراً رأت بوضـوح. وهــذا أمـر ليـس مـن السـهل عـلي أن أقولـه"،



وبعـد ســاعات، أصبحـت أتوسـل إليـك لـــو تؤجـل زيارتـك إليهـا إلى الغــد!".


 فرصـة واحــدة مـن ألـفـ، أو مليـون".
"لا تخـف!" قالـت أمـه وهـي تخفـي شــعورها بالإهانـــة لتجاهلــه الجيشـان النـادر





 بالتحــدث إليهـهـا:
"السيدة ثورنتِن سترسل السرير الماني، يا أمي".
"كم تبدين متعبة! هل الجو حار إلى هذه الدرجة يا مارغريت؟"
استعادت مارغريت نضارة وجهها وحيويته، لكنها سرعان ما اختفت على الفور. "وصلتـك رسـالة مـن بيـسي هيغينـز تطلـب منــك أن تذهبـي إليهـا" قالـت الســيدة هيـل. "لكنـي واثقـة بانــك متعبـة جـــــاًّا "أجل" فالت مارغريت. "أنا متعبة، لا أستطيع الذهاب". بقيـت صامتـة ترتجـف وهـي تُعـد الشــاي. حمـدت اللـه لأن والدهـا كان منشــغلاً
 يفارقها وظـل إلى جانبهـا يقـرأ لهـا كي تنـام. باتـت مارغريـت بمفردهـا.
"والآن سـأفكر بمـا جرى...ســأتذكر كل شيء. م يكـن بمقــوري أن أفعــل ذلـك مــن











بدمـوع حارقـة.













"آنسـة مارغريـت، لـو سـمحت، هـا هـو السريـر المـائي مـن السـيدة ثورنـتِن. لكـن
 "حسناً"، قالت مارغريت. "يجب عليك أن ترسلي لهم جزيل شكرنا". غادرت ديكسِن الغرفة دقيقة واحدة.
 يقصـد السـيدة، لكنـه أكـــ لي بانهـهم طلبـوا منـه أن يطمــن عـلى الآنســة هيـلـ". "عنـي أنـا"، أجابـت مارغريـت، وهـي تتمالـك نفسـها. "أنـا بخــير. قـولي لـه إني في احسـن حــال". غـير أن بشرتها كانـت شــاحبة بيضـاء منــل منديلهـا، وكان رأسـها يؤلهـا بشــــــ

 تحملـت بـه ألمها مـن دون كلمـة شـكوى؛ والعـدد الـذي لا يحـصى مـن الموضوعـات التـي راحـت تفتـش فيها عـن حديـث مـأ، مـا عــدا حادثــة الشـغب، مل تسـتطع أن تجـد شـيئاً واحـداً تتحـدث فيـه.
"تصبحـين عـلى خـير، يــا مارغريـتـت لــدي فرصــة طيبـة لأقضي ليلـة هانئـة، وأنـت

 بـا طفلتي العزيـزة!". "تصبح على خير، يا أبي".

استســلمت لتعبهـا وتركـت نضارتهـا ولـون وجهها يغيبـان، ولتــكـ الابتسـامة التـي
 ارادتهـا مـن عملهـا المضنـي. ومـا إن أطـل الصبـاح، كان إحساسـها بالمــرض والتعـب قـد غلبهـا.

اسـتلقت في سريرهـا مــن دون حـراك. كان مجـرد تحريـك قـدم أو يـــ، أو حتـى أصبـع







 اتسـاعها ولا يـرفُّ لها جفـنْ وهـي تواصـل التحديـق فيها.

## تصحيح الأخطاء

في صبـاح اليـوم التـلي، حمـدت مارغريـت اللـه عـلـى انقضـاء تلـك الليـــة وهـيـي تجـر

 نسـمة لطيفـة كانـت تتحـرك في الجـو الحـار . وعـلى الرغــم مـن أن لا أشـجار تُظهـر


 أعماق قلبها.

جلسـت مارغريـت في غرفـة السـيدة هيـل تعمـل عـلى تطريـز قطعـة مـن القـماش. وحالمـا تصحـو والدتها مـن قيلولتهـا قبـل الظهـر - ستسـاعدها عـا عـلى تغيـير ملابسـها
 للتفكـير بهـم حتى تراهـم أمامها شـحماً ولحـماً. لكــن محاولتهـا لعـدم التفكـير بهـم،

 مـن بــين سـحابتين مُمطرتــنـ ليسـطع برشـاقة فـوق أمـواج البحـر. فتحـت ديكســن البـاب برفقّ، وتسـللت عـلـى رؤوس أصابعهـا صـوب مارغريـتـا التـي كانـت تجلـس بالقـرب مـن النافـذة المظلـلـة.
"السيد ثورنتِن، آنسة مارغريت، في غرفة الضيوف"

وضعت مارغريت قطعة القماش من يديها.
"هل سأل عني؟ أم يستقبله أبي؟"
"بل يطلب أن يراك، والسيد خرج من المنزل".






 وكأنهـا شــمعة تقــترب مــن النــار. كان يخـشـى ملاقاتهـا بذراعــين مفتوحـينِ برجــاء




 عـلى هـذا النحـو، وفي لحظةٍ أخـرى، اعـتراه الخـوف مـن رفض منفعـلـ، الفكـرة ذاتهـا راتها التـي أيبسـت مسـتقبله بكارثـةٍ قاتـلـة رفض حتى مجـرد التفكـير فيها. التفـت إلى الـوراء. كانـت مارغريـت قـد دخلـت الغرفـة بهـدوء ورشــاقة حتـى إنـه م م يسـمعها،
 فسـتان الموسـلـين الناعـم الرقيـق.

وقفـت بجانـب الطاولـة، مـن دون أن تعـرض عليـه الجلـوس. كان جفناهــا مسـدلين




وخداهــا المكــوران، وفمهـا المكتنــز بطرفيـه المثبتـــين بغمازتـــن، فكانــت جميعهـا شـاحبة باهتـة اليـوم، ومـا دل أكثر عـلى فقدانهـا لنضارتها ولونهـا الطبيعـي الطعهـود، شـعرها الداكـن الكثيـف المنسـدل فـوق صدغيهـا ليخفـي آثـار الضربـة التـي تلقتهـا. ورغـم ارتخـاء عينيها، بقـي رأســها متراجعــاً إلى الخلـف قليـلاً في وضعيتـه المتعاليـة المعتـادة، فيـها أسـبلت ذراعيهـا الطويلــين جانبـاً بــلا حـراك. بــدت بـجملهـا مثـل سـجين اتُهـم زوراً وبهتانـاً بجريــة يأنفها ويزدريها، وينغـص عليهـا الحنـق والغضـبـ راحـة بالهـا حتـى تـبرأ نفسـها منهـا. تقــدم الســيد ثورنــتِن نحوهــا خطـوة أو خطوتــين عــلى عجــل، ثــم تَالــك نفسـه وتوجـه بخطـواتٍ ثابتـة هادئـة نحـو البـاب (الـذي تركتـه مفتوحـاً)، وأغلقـهـه عــاد ليقـف قبالتهـا لدقيقـة يتمـلى حضورهـا الجميـل أمامـه، قبـل أن يجـرؤ عـلى إزعاجـه، وربــا اسـتفزازه بــا كان يجـب عليـه أن يقولـه: "أنسة هيل، كم كنت شخصاً ناكراً للجميل البارحة...".
 عينيها وتنظر إليـه مبـاشرة. "إن كنـت تقصـد، كـما أظـن، إنـه مـن الواجـب عليـك
 امتقع وجههـا، وامتـدت حرقتـه إلى عينيهـا اللتــين حافظتـا عــلى نظرتهـما الرصينـة
 فنحـن - النسـاء ـ نشـعر بقداسـة جنســنا كامتيـاز لنـا عندمـا نواجــه الخطـر. بــل
 طائشــة أرســلتك إلى قلـب الخطـر".



 وانتـصرت إرادتـه، وتوقـف في منتصـف الحديـثـ.
"لا أحـاول أن أتهـرب مـن أي شيء، ويِكنــي أن أضيـف أن كل تعبــر عنـه يزيــني ألمـاً
 مُتخيـل، تكلـم وقـلـ مـا شـئتـ". "لا أريـد أن أعففى مـن أي واجـب كان"، قـال متشـجعاً بنبرتها الهادئـة. "سـواء أكان





 أقـول لنفسي " كل هـذه السـعادة في الحيـاة، والاعتـزاز والافتخـار بعمـلي في العـامر، بل



 أعتقـد أن رجـلأ شـعر بــه تجـاه امـرأة". أمســك بيدهـا وضغـط عليها بقـوة. كانـت
 نبرتها البـاردة لأنها كانـتـ أشـبه بالجليـد، رغـم أن كلماتها خرجـت مرتبكـة تـتلعــم، وكأنهـا لا تعلـم أـيـن تجدهــا.
 شـعوري الأول. وقــد لا يكـون كذـــك، إن فهـــت طبيعـة المشـاعر التـي تصفهـا لا لا


أســوبك كلـهـ يهينــي".
"كيف!" سألها متعجباً. "يهينك! أنا حقاً سيء الحظ...".


يــــو لي أنـكـ تتصـور تـصرفي البارحـة"، عاودهـا ذلـك الاحمـرار الـوردي في خديهـا،






تكاثروا عليه".
"والسـيد النبيـل الـذي يُنقــنـ بهـذه الطريقـة يُحـرم مـن أن يرتـاح مـن عـبء الشــكر
 عن مشاعري".







عـن طيـب خاطـر".
"يِكنـك أن تتابعـي حديتـك، يــا آنسـة هيـلـ أدرك تَامـاً عواطفـك التـي وضعـت في

 أعلـم أنـك تحتقرينـني، اسـمحي لي بالقـول، لأنـك لا تفهمينـي".


"كلا، لا أعتقد أنك لا تفعلين ذلك. أنت ظالمة وغير عادلة". ضغطـت مارغريــت عـلى شــفتيها. م تتكلـم ردًاً عــلى هــنه الاتهامـات. لكـن، مـع

كل ذلـك، ومـع كل كلماتـه القاسـية، كان يِكـن لــه أن يرمـي بنفسـه عنــد قدميهـا،





 حيـاتي مشـغولة وأفـكاري منشــغلة بأثـــياء أخــرى. أمـا الآن، فأنـا أحـب، وســأبقى.






 ثورنــتِن عـلى عجـل وغـادر الغرفـة. لمحـت مارغريـتـت تقاسـيم وجهـهـه قبـل أن يغـادر.

 أشـبه بـالألم وتقريـع الــذات، لأنها تســبـت بإهانــة كهــذه لأي شـخص كان.
"لكـن كيـف لي أن أتحمــل ذلــك؟" ســألت مارغريــت نفســها. "م يكــن شـــخصاً

 أسـاء فهمي. لكنها مشـكلته، وليسـت مشــكلتي. لـن أتـردد في تكـرار مـا فعلـت، وإن كان سـيقودني ذلـك إلى هــذه المتاعـب وهــذا العـار".

## an

t.me/soramnqraa

راحــت مارغريــت تتســاءل بينهـا وبـــن نفسـها إن كانــت كل عـروض الـزواج تـأتي هكـذا فجـأة ومـن دون سـابق إنـذار، وتسـبب الإزعـاج والضيـق سـاعة حدوثها كــا هــو الحـال مـع العرضــين اللذيـن تلقتهـما حتـى الآن. ودارت في خاطرهــا مقارنــة عفويـة طارئـهَ بــين الســيد لينوكـس والســيد ثورنـتِن. شـعرت بالأسـف لأن التعبــير عـن مشـاعر الآخـر ـ غــير الصداقـة تجاههـا ـ إڭــا نشــأت مـن الظـروف، كــما في حالـة السـيد لينوكـس. لذلـك كانــت الحـسرة والنـدم هــما الشـعور الطاغـي في أول تجربـة لهـا مـع عـروض الـزواج. لكنهـا مل تشـعر حينـذاك بالصدمـة والتأثـر كـما هـو الآن حيـث لَـَّا يـرل صـوت السـيد ثورنـتِنَ يـتردد في أنحـاء الغرفـة. في عـرض السـيد لينوكـس، بــدا هــا الأخـير في لحظـة مــا وقـد تجـاوز الحـد الفاصـل بــن الصداقـة والحـبب، وفي اللحظـة التـي تلتهـا مبـاشرة، نــدم عـلى مــا جــرى بـفــدار مـا ندمـت هـي، ولكـن مـع اختـلاف الأسـباب. أمـا في عـرض الســيد ثورنــتِن، فحسـب علمهـا، لم يكـن هنـاك مرحلـة وسـطى مـن الصداقـة. كـما أن مسـار علاقتهـما لطامـا حفـلـ بسلسـلة مسـتمرة مـن المواقـف المتعارضـة. كانـت آراؤهـها متباينـة إلى حـدٍ لم تـدرك معـه مطلقـاً إنـه كان مهتـماً بآرائهـا بصفتهـا تعـود إليهـا كفـرد. وبقــدر مـا كانـت هــه المواقـف والآراء تتحــدى قـوة شــخصيته القاســـة كالصخــر، وثــوران عاطفتـه، بــدا لهـا وكأنـه كان يرمـي بهـا جانبـاً بـكل ازدراءٍ حتـى شـعرت بالإنهــاك مــن محاولاتهـا للاحتجـاج العبثي. أمـا الآن، فقــد جاءهـا حامـلاً عاطفـة جـياشــة ليعـبرً لهـا عـن حبـه. عـلى الرغـم مـن صعقـة المفاجـأة للوهلــة الأولى بــأن عرضـه جــاء قـسراً قياسـاً إلى التعاطـف الشـديد الــني أظهرتـه هــي، وأسـاء فهمـه مثـل الآخريـنـ، إلا



 الخاطـر ولكـن عبثـاً، في تقليــد مشـابه كـا يـــول فيرفاكـس (52 في ترجمـة تاســو:
"كانت فكرته القوية تتجول في رأسها".






 بوجـوده إلى أي شـخص آخـر، لكنتـا لا نجـرؤ عـلى ذلـك: يـا لنـا مــن مسـاكين جبنـاء!





 لإنقـاذ أحـد مـا، متى وأـــن استـطاعت إلى ذلـك سـبيلاً، بـل وحتـى أن تحـاول إنقاذها "افعـل مـا يتوجـب عليـك فعلـه، وليكـن مـا يكـون". حتـى هــنه اللحظـة، مل تتحـرك مارغريــت مـن المـكان الــذي تركهـا فيـه الســيد

(52) إدوارد فِرفاكس (1580-1635) مترجم إنكليزي.

آخـر كلـمات قالهـا لهـا، ونظـرة عينيـه العميقتــين المتقدتـــن حماسـةً وكأن لهيبهـما
 لتطـرد الإحسـاس بالقهـر الــذي كان يحاصرهـا، ثــم فتحــت البـاب برغبــة جارفــة

 فكـرت مارغريـتا، عندمـا تذكـرت الرسـالة التـي وصلتهـا منهـا بالأمـس.

وذهبت إلى هناك.
عندمـا وصلـت مارغريـت، وجــدت بيـسي مسـتلقية عــلى مقعـد نُقِـلَ إلى جانـبـب موقـد النــار رغـم أن الجـو كان حــاراً خانقــاً. كانـتـ بيـسي ممــددة وكأنهـا ترتـــاح

 ووضعـت الوسـائد خلـف ظهرهـا لتشـعر بيـسي براحـة أفضـل، وإن بقيـت مسـترخية

مــن التعـب.
"ظنـــت أني لـن أراك ثانيـة"، قالـت بيــي وهـي تحملـق في وجـه مارغريـت بيـأس
شــيد.
"أخـشى أنـك في حالـة أســوأ بكثـــر. م أسـتطع القــدوم إليـك البارحــة، أمـي كانــت مريضـة جــداً... ولعـدة أسـباب"، قالـت مارغريـت ووجهـا يتلـون. "أرجـو ألاّا تكوني قـد حسـبتني تجـاوزت حـدودي عندمـا أرســلت لـك أختـي مـاري.


 ينـام بـــن ذراعـي أمـه وهـي تغنـي لـهـ" "هل أقرأ لك فصلًا من الإنجيل الآن؟"


إلى الكـلـهات التـي أحبها، إلى الفقـرات التـي تريحنـي، ســيكون المعنـى قريبـاً مـنـ أذني ويـسري في داخـلي".



 سـمعت بمـا جـرى بالأمـس في مصنـع مارلـبره، مصنـع السـيد ثورنـــنِ". "والدك ط يكن هناك، أليس كذلك؟"، سألتها مارغريت وقد تبدل لون وجهها.



"ماذا؟"، سألتها مارغريت. "لا أفهمك".



 اللجنـة عـلى معارضـة أي تـصرف مخالـف للقانـون. وأن يذهـبـ أعضـاء اللجنـة مـع العـمال المشـاركين في الإضراب بـشرط أن يكافحـوا ويجوعـوا بصـبر صامـت، لكـن إن
 حـدث مـراراً في المـرات السـابقة. لذـلك كانـوا سـيحاولون الحديـث مـع رجـال الشرطة


 أن مطالبهـا محقـة ولا يريـدون للحـق أن يختلـط مـع الباطـل حتـى لا يمكـن للنــاس


بالتفصيـل عـن هـذا الموضـوع، لكنتـي متعبـة جــداً. يِكنـك أن تتخيـلي كيـف يِكـن



 المصنـع ليفعلـوا بــه مـا يشــاؤون، كي يثبـت للعـام أجمـع أن قــادة الإضراب الحقيقيـيـن ليسـوا عـلى شـاكلة باوتـشر، بـلـ رجـال ععــلاء، وعـمال بارعـون، ومواطنـون مالحـون




بيـسي صوتها، "إن باوتشر قـذف شـقيقة السـيد بحجرٍ كاد يقتلها". "هــذا ليـس صحيحـاً"، قالـت مارغريـتـت "مل يكـن باوتـــر هـو مـن رمـى الحجـر"، احمـر وجـهـه مارغريـتـت أولاً، تــم ابيـضـ. "إذاً كـــت هنـاك، أليـس كذــك؟" ســألتها بيـسي باسـترخاء، ولطامـا كانــت تتوقـف أننـاء الـكلام الـذي بـــا بالنسـبة إليهـا عمـلأ شــاقاً بشـكل غـير عـادي. "لا بأس، تابعي، لكن بالفعل م يكن هو باوتشر. ماذا قال لأبيك؟".
 النظـر إليـه. سـمعت أنفاسـه تخـرج مـن صـدره سريعـة وظنـنـت للوهلـة الأولى أنــهـ





 حتى تقـول لي إنـك لـن تفعـل ذلـك". "لا تكـوني حمقـاء"، قـال لي، "فالأقوال تسـبق

الأفعـال عنـد معظـم الرجـال. لم يخطـر عـلى بـالي أبـداً أن أخـبر الشرطـة عــه، رغـم





 أم صاحيـة، أم في غيبوبـة، حتـى جـاءت مـاري اري وطلبـت منهـا أن تحـضرك إلي. والآن


 عندمـا أغمـض عينـي. اقـرأي لي عــن السـماء الجديـدة والأرض الجديــدة، لعـلي أنسى

كل هــذا".
بــدأت مارغريـت تقـرأ بصوتهـا العـذب. ورغـم أن عينيها كانتـا مغمضتــنـ، اسـتمعت
 نامـت، مـع نوبـات مــن الألم، والتوسـلات. قامــت مارغريـت بوضـع الغطـاء عليهـا، وتركتهـا تحــت تأنيـب الضمــير لشـعورها بأنهــم ربـــا يحتاجونهـا في البيـتا، لكـن

 وكانت سـعيدة بالسريـر المائِي الـذي رأت فيـه شـبـيهاً بـالأتُرة الي كانـت تنـام عليهـا



 نومـا هادئـاً عميقـاً. أشــار السـيد هيـل إلى أن شـيئاً مـا مـن مزايـا أنـرة الريـش في

الأيـام الخـوالي إفــا تعـود أصــلاً إلى نشـاط وحيويـة الشـباب الـذي يدفـع المـرء إلى


 تصدقينـي القـول. هـل تَنحــك شــعوراً بالاسـترخاء عندمـا تســتلقين عليها، أم أنــك
 مُتعبـة كـما كنـتِ عندمـا ذهبـت إلى النـوم الليــــة السـابقة؟". ضحكـت مارغريـت. "صدقاً، يــا أمـي، مِ أفكـر مطلقـاً بسريـري ونوعيتـه. أنـام مـلـع
 طم تُتح لي الفرصـة كي أجـرب النـوم عـلى أسرة الســير جـون بيريسـفِرد. لم يسـبق لي أن عشـت في أوكِيـنهام".
"لسـت أنـتـ؟ صحيـح، بــل حبيبـي فريــدرك، تذكـرت. ذهبــت إلى أوكســنهام مــرة














"يجـب عليـك ألا تنزعجـي مـن كلامـي، يــا مارغريـت، فقــد كان أجمــل منـك بكتـــر.



 أحيانـاً بـأني لــن أراه ثانيـة

جلسـت مارغريـت عــلى كـرسي صغـير بجانـب أمهـا، وأمسـكت بيدهــا تداعبهـا


 يكـون مـن أجـل أن أرى ابنـي مـرة ثانيـة. فرؤيتـه هـي مـن ســـُحيي ينابيـع العافيـة والصحــة في جســـيـ".

توقفـت عـن الـكلام، وبـدت وكأنها تحـاول اسـتجماع قوتها لقـول المزيـد. كان صوتها متهدجـاً عندمـا تابعـت الحديـث ويرتعـش وهـي تتأمـل فكـرة غريبـة خطـرت لها. "إن كــت سـأموت، إن كنـت واحــدة مـن الذيـن كتـب عليهـم المـوـوت خـلال أسـابيعٍ


 دقائق. آه يـا مارغريــت، دعينـي أرى ابنـي قـبـل أن أمـوت!".







لفريدريـك ووالدتهـا عــلى حــد ســواء، وكانــهـ يتعــين عليهـا أن تتجاهـل احتــالات
 فتينـك العينـان الناعسـتان المتوسـلتان كانتـا تحدقـان فيها بثـبات وإن كانـت شـفـتاهـا ترتعشـان كشـفتي طفـل صغـير . نهضـت مارغريـت ووقفـت عـلى قدميهـا قبالـة أمها


وجـه ابنتهـا.
"سـاكتب إليـه الليلـة، وأخـبر فريدريـك مـا قلتــه لي. وأنـا واثقـــة بأنـه ســـيأتِ إليـك
 محتمـل لُِكــن أن نُوعــد بــه".
"سـتكتبين الرسـالة الليلــ؟" مارغريـتا! يخـرج البريــد الســاعة الخامســة، أي إنـك


 هــذا البريـد الـذي تفوتينـه، قــد تفوتنـي رؤيــاه". "لكن يا أمي، أبي ط يعد بعد".

 المعتـم، المشـبع بالدخـان".
"أمي، ما هذا الكلام!"
"أجـل، إنها الحقيقـة، وهـو يعــم ذلـك بنفسـه، وقالهـا أكـثر مـن مـرة. إنـه سـيفعل






مـن المجـيء. في اثنـين وعشريـن يومـاً، سـأرى ولـدي". واسـتلقت عـلى ظهرهـا، ولم


تغطيــان عينيهـا.
"أم تبــأي بالكتابــة بعـد!" صاحـت أمهـا. "أحـضري لي أقلامـاً وورقـة، سـاكتـب لــهـ
 مـن روعهـا ونظـرت إليهـا بـأسى.
"انتظري حتى يعود أبي، ونسأله عن الطريقة الأفضل لفعل ذلك".
"أنـتـت يــا مارغريــت مـن وعدتـنـي، قبـل أقـل مـن ربـع سـاعة مـن الآن، قلـت لي إنـه سيأي".
"ســأتِ يــا أمـي، لا تبـكي يــا عزيـزتي. ســأكتب الرسـالة، هنـا والآن، وسـتريني أكتبها

 أمـي، لا تبـكي، إنـك تقطعـين قلبـي".
 أي جهــد لوقـف بكانهـا الهسـتـري، وراحـت تسـتعيد في ذاكرتهـا صور الماضي السـعيد،



 اسـتعادت الأم هدوءهـا، وراحـت تتابـع بشـغف ابنتها وهـي تكتـب الرسـالة التـي



البريـــ. وكانـت في طريـق عودتها إلى المنـزل عندمـا لحـقـق بهـا والدهـا.
"أِن كنت يا ابنتي الجميلة؟"
" في مكتـب البريـد، أضـع رسـالة لفريدريـك. ربــا قمـت بتصرف خاطئ يــا أبي، لكـن

رغبـة جارفـة اســولت عـلى أمــي شـوقاٌ لرؤيتـه، وقالـت إن ذلـك سيسـاعدها عـلى

 البدايـة، ثــم قــال:
"كان يجب عليك أن تنتظريني حتى أعود، يا مارغريت". "حاولت إقناعها..." قالت مارغريت ئم صمتت. "لا أدري" قــال السـيد هيـل بعـد توقـف قصـير. "يجـب أن تــراه إن كانــت هـــنـه رغبتها، وأعتقـد أن ذلـك سـيفيدها أكتر مــن عـلاج الأطبـاء، وربـــا يعيـد لهـا عافيتهـا، لكـن الخطـر بالنــبة إليـه سـيكون كبـيراً".
"حتى بعد مرور كل هذه السنوات على حادثة التمرد؟" "أجــل؛ مـن الـضروري بالتأكيـد بالنسـبـة إلى الحكومـة أن تتخـن إجـراءاءات قاســية لقمـع المخالفـات والتجـاوزات ضــد ســطتها، وتحديــاً في البحريـة حيـث يحتـاج القـادة لأن يكونـوا محاطـنِ برجـال يدركـون جيـداً قـوة السـلطة التـي تدعـم هـؤلاء



 مـالأ، يبعــون بسـفنهم لتمشـيط البحـار لاعتمـال المخالفــين، كــما أن مـرور السـنـين لا يمحـو ذاكـرة المخالفـات التـي تبقى جريـــة حيـة في سـجلات البحريـة ولا تُشـطب

إلا بالـدم".
 فريدريـك نفسـه سـيخاطر بالمجـيء".
 أنـا سـعيد أنـك كتبـت إليـه، رغـم أني مـا كنـت لأجـرؤ عــلى القيـام بذــك. حمـــاً

للـه عــلى مـا جـرى. كنـت سـأتردد وأتريــث حتـى يكـون قـد فـات الأوان. عزيـزتي مارغريـت، لقـد فعلـت عـين الصـواب، أمـا خاتَـة الأمـور فهي خـارج إرادتـنـا". جـرى كل شيء عـلى خـير مــا يـرام، لكـن وصـف أبيهـا للطريقـة التـي تُعاقـب فيهـا

 المبتهجـة التـي قالها. تأبطـت ذراعـه ومشــت إلى جانبـه بحالـة مـن الـشرود والقـلـق.

## الأم والابن








 يكـره مارغريـت، غــير أن إحساسـاً قويـاً مـن الحـب اخــترق مشـاعره الكتيبـة الهـادرة

 حتـى لـو كرهتـه، واحتقرتـه، وعاملتـه بتجاهلهـها المتعجـرفـ المتعـالي. لا يمكنهـا أن تجعلـه يتغـير. فقــد أحبها وسـيظل يحبهـا، ويتحداهـا، ويتحـدى هـــا الأما المـبرح في جســده.

وقـف سـاكناً لدقيقـة ليجعـل هـذا القـرار ثابتـاً واضحـاً. كانـت هنـاك عربــة لنقـل


 منعزلـة ذات حدائــق مشــنبة، إلى أن وصلـوا إلى تخـوم الريـفـ، ومنهـا تدريجيـاً إلى

بـــدة ريفيـة صغـيرة. بـــأ الــركاب يغـادرون العربـة، فترجـل السـيد ثورنــتِن معهـم،













 رائعـة بطلِّتها، وعيناهـا تلتمعـان بالنظـر إليـه وتقـولان إنها كانـت مهتمـة بــ لأنهـا تقاسـمت معـه قبـل يـوم واحـد محنـة الخطـر.






عائـدا إلى ميلــتـنـ.
كان الوقـت متأخــراً عـصر ذلــك اليـوم عندمــا ترجــل مــن العربــة بالقــرب مــن مسـتودعه. أعادتـه هــنـه الأماكــن المعتـادة إلى عاداتـهـ وسلســلة الأفـكار المعهـودة. كان يــدرك حجـم مـا يتوجـب عليـه مـن أعــمال تفـوق نظيرتهـا المعتــادة بسـبب

الهيجـان الـذي حـدث قبـل يـوم. كان عليـه أن يلتقي أخوتـه الأعضاء في هيئـة القضاة، ويسـتكمل الإجـراءات التـي م يكملها في الصبـاح بخصـوص راحـة العـمال الايرلنديـين
 العمـل. وأخـيرأ، كان يتوجـب عليـه الذهــاب إلى المنــزل لمواجهـة والدتــهـ جلسـت السـيدة تورنـتِن فِي غرفـة الضـيـوف طـوال النهـار تتوقَع في كل دقيقـة أنبـاء






 بحاجيـات المنــزل المعتـادة. إذ ســيحتاج العروسـان أغطيـة ومفــارش جديــدة، وكان








 لهـا ولزوجها. وراحـت تبحـث عـن الخيـط الأحمــر لتطـرز الأحـرف الأولى الجديـدة،
 الوقـت الحـاضر عـلى الأقـلـ. ثبتـت نظرهـا في الفـراغ تتأمـل سلســلة مـن الصـور تَــر

أمامها بــدا لهـا ابنها فيها المشـهـد الأسـاسي الأوحــــ ابنها، مصـدر عزتهـا، وخاصتها.
 عـن مـكان الصــدارة في قلبـه. أم فظيـع، والغـيرة تنشــب أنيابهـا عميقـاً في داخلهـا؛ حتـى أنهـا م تسـتطع التمييـز إن كان هــنا الألم في الجســـد أمــا في الــروح، لكنــهـ





 المجــد السـامي، المنــزل براحتـهـه ووفــرة مقتنياتـه، المفــارش والأغطيــة الأرجوانيــة الفاخـرة، الـشرف، الحـب، الطاعـة، وجيـوش الأصدقـاء، التـي تـأتي جميعها كجواهــر







 تـرضي كبريائها، ومَنحها الـسرور، ومـن مواصلـة البحـث والتنقيـب في مخزونهـا مـن مفارش الطاولة.

وأخــراً هـذه هـي خطوتها سـمعتها حتى بينـها كانـت تظـن أنها تنهي جملـة مـنـ
 إلى الـرواق، واسـتطاعت أن تخمـن بإحساسـها المتسـارع صـوت كل حركــة منـه: إنـهـ

الآن عنــد مشـجب القبعـات، والآن عنــد البـاب. لــمَ توقَف؟ دعهـا تعـرف بالأسـوأ.

 جهـد واضـحع "حسـناً يــا جـون؟"

كان يـدري مـا يعنيـه ذلـك الـكلام المختصر. كان يتـوق لـو يجيبها بنكتــة أو مقلـب مِكـن لقلبـه الــذي يغـص بالمـرارة أن ينطـق بــه، لكــن والدتــه تسـتحق مـا هــو
 البـارد المتحجــر إلى الخلـف وقبلـه وهــو يتمتـم: "لا أحد يحبني ويهتم لأمري إلا أنت، يا أمي".

التفـت بعيـداً ووقـف وهـو يســند رأسـه عــلى رف الموقـد، والدمـوع تشـــق طريقهـا قـسراً مـن عينيـه الرجوليتـين. وقفـت وترنّحـت. لأول مـرة في حياتهـا ترنّحـت المـرأة القويـة. وضعـت يديها عـلى كتفيـه؛ كانـت امـرأة طويــة القامـة. نظـرت إلى وجهـهـ،

وجعلته ينظر إليها:
"حـب الأم هبـة مـن اللـه، يــا جـون. ويبقـى صامـداً تابتـاً للأبـــــ أمـا حـب فتـا
 وشـدت عـلى أسـنانها فبـدت أشـبه بكلـب يكشر عــن أنيابـه. هــز رأسـه. "لست لائقاً لها يا أمي، كنت أعلم ذلك". راحـت السـيدة ثورنتِنِ تطحـن الكلـمات بـين أسـنانها المغلقـة حتـى إنـهـ م يسـتطع

 رقص قَلبها فرحـاً لأنـه عـاد ليكـون مُلـكاً لهـا مـرة أخـرى. "أمـي!" قــال جـون باندفـاع، "لا يمكنتـي أن احتمـل كلمـة واحــدة ضدهـا. إعفِنـي مــنـ
 مـن أي وقـت مضى".
"وأنـا أكرههـا"، قالـت السـيدة ثورنـتِنِ بصـوت خشـن منخفض. "حاولـت ألا أكرههـا

 شــقائك. أجـل يـا جـون، لا جـدوى مــن إخفـاء قلبـك الموجـوع عنـي. أنـا الأم التـي





 بصلـة إلى المـكان الــذي جــاؤوا منـهـه". جمـد في مكانـه يحـدق في النـار لدقيقـة أو أكثر. امتـلأت عيناهـا الجافتـان المعتمتـان بدمـوع غــير مألوفــة وهـي تنظـر إليـه، لكنهـا كانــت هادئــة متجهمــة كالعـادة

"صــرت مذكـرات اعتقـال بحـق ثلاثـة رجـال شـاركوا في المؤامـرة، يــا أمـي. أعـمال الشـغب التـي جـرت أمـس أفشــلت الإضراب".



 شـخصين تربطهـما مـــل هــذه الدرجـة مــن القرابــة.

## سلة فواكه

انخـرط السـيد ثورنـتِن مبـاشرة وبشـكل واضـح في مشــاغل اليـوم التـالي. كان هنـاك
















 ذلـك اليـوم. كان ذلـك واضحـاً رغــم الإهانـة التـي لحقـتـ بــه في الصميـم البارحــة،

والمسـار الهائـم المصـدوم للسـاعات اللاحقـة، التـي ســاهمت في طـرد الغشـاوة مــن


"لا أهتم بأحد، لأن أحداً لا يهتم بي". قدمـت لـه الشرطـة دليـلاً عــلى تـورط باوتـشر وثلاتــة آخريـن مـن قـادة المجموعـة





 السـيطرة عـلى أفـكاره التـي راحـت تتجـه نحوهـا، وتسـتعيد المشـهـه، لا ذاك الـــي







 ســتنتش تجارتنـا العـام المقبـل، رغــماً عــن الأطبـاء".
 تتراجـع الصحـة، وتزدهـر الاسـتعدادات للمـوت بـين رجـال ميلـِنِ، أكتر مـما تتخيل".


بيكرســتاف (1733-1808). (م)
"ليـس معـي أنـا، يــا دكتـور. أنـا مصنـوعُ مـن الحديــد، فأنبـاء أســوأ الديـون التـي





 أمـل في الشـفاء. زرتهـا اليـوم، ووضعها في غايـة السـوء". صمت السيد ثورنتِن وحار جواباً، فتبجهه بزهو قوته خانه للحظة.

 أطعمـة يستحسـن أن تتناولهـا؟"
"لا"، أجابـه الدكتـور دونالدسِـن وهـو يهـز برأسـه أسـفاً. "إنهـا تشــتهي الفواكـهـ،
 متوفـر في الســوق بكميــات كبـيـرة".
"أنا واثق بأنك ستخبرني بأي شيء تحتاجه السيدة هيل"، قال السيد ثورنتِن.
 تعطينـي الضوء الأخضر لجميـع مرضـاي واحتياجاتهم".



 جميعها في ســلة بينـما انتظـر صاحـب الـدكان مـن يجيبـه عــلى سـؤاله: "إلى أيـن نرسـلها يـا ســيدي؟".

م يرد عليه أحد. "هل نرسلها إلى مصنع مارلبره، يا سيدي؟".

اضطـر أن يحمـل السـلة بكلتـا يديـه، ويعـبر أكتر أحيـاء المدينـة ازدحامـاً بالنسـاء
 بعمـل حـمًال أو صبـي دكان يوصـل الطلبـات.



 هيل، وتحدياً لها".

 والتمعـت عينـاه بحماسـة عطـوف. كانـت السـيدة هيـل مسـتلقية عــلى الكنبــة




 مـع مريـض متعـب:
 ســمحت لنفـسي بحريـة بالغــة أن أحـضر لـك بعضـاً منهـا ارتأيـت أنهـا سـتكون
 الحماسـة. وأعـرب السـيد هيـل بكلــهات معـدودة عــن خالـص امتنانـه. "مارغريـت! أحضري طبفـاً، ســلة، أي شيء". وقفـت مارغريــت بالقـرب مـن الطاولـة
 وجودهــا في الغرفـة. وظنـت أنـه سـيكون مُحرجـاً لهـما أن يلتقيـا في مســار تصادمـي

وجهاً لوجـه، وتخيلـت، بسـبب جلوسـها عـلى مقعـد واطـئ في البدايـة، ووقوفهـا الآن خلـف أبيها، أنـه تجاهلها بسـبب استعجاله، مع العلـم أنـهـ م ينظـر نحوهـا أبـداً.
 لنفـي بهـذا التصرف، بطريقتـي الخشــنة الفظـة، والمفاجئـة، لكنـي المــرة القادمـة


 يرهـا. ذهبـت لإحضـار طبـق بـكل صمـت، وراحـت تضـع الفواكـه بأطـراف أصابعهـا


جـرى البارحــا
"يـا اللـه مـا ألذهـا!" قالـت السـيدة هيـل بصـوت مُتعَبـ "كـم لطيـف منـه أن يفكـر بي! حبيبتي مارغريـت، تذوقي هـذا العنـب! أليس لطيفـاً منـه أن يفعـل ذلك؟".
"أجل" أجابتها مارغريت بهدوء.
"مارغريـت!" قالـت السـيدة هيـل بـــبرة شــاكية، "أنـت لا يعجبــك أي شيء يفعلــهـ السـيد ثورنــتِن. م أرى أحــاً متحامـلاً إلى هـذه الدرجـة ".

كان السيد هيل يقشر دراقة لزوجته، ويقطع قطعة صغيرة لنفسه، عندما قال:





التـوت الـبري الكثيفـة عنــد زاويـة السـور الغـربي في حديقـة البيـ؟؟"





والدهـــا غـــر المكترثـــة التـي لامســت ذكـرى الأيـــام المشمســة القديــة جعلتهـا

 أدراج الخزانـة.
"باركك الله يا آنسة! لقد أفزعتني! هل أصاب السيدة أي مكروه؟ ما الأمر؟". "لا، لا شيء. أنــا سـخيفة فحسـب، يــا ديكسِـن، وأريــد كاس مـاء. عــما تبحـــين؟ أنـا أحتفـظ بفســاتين الموســلين في ذلـك الــدرج".
 واســتدارت ديكسِـن نحـو مارغريـت وقالـت لهـا:

 !!لى ذلـك الحـــِ تقريبـاً".
"ما الأمر يا ديكسِن؟ أرجوك أخبريني في الحال".
"تلك الفتاة التي تذهبين لزيارتها، أقصد هيغينز".
"أجل؟"
"توفيـت هــذا الصبـاح، وأختهـا هنــا الآن، جــاءت تطلـب شــيئاً غريبـاً. عــلى مــا يبـدو أن الفتـاة ـ التـي توفيـت ـ ـانــت تتمنــى لــو تُدفـن بــشيء مــا يخصـكـ، وجـاءت أختهـا لتطلـب ذلـكـ. كنـت أبحــث عـن رداء للنـوم مـع قلنسـوة يمكـن

التخلي عنهما".
"دعينـي أجــد واحــداً"، قالــت مارغريــت والدمـوع تنهمـر مـن عينيهـا. "مسـكينة بيـسي! م أتخيـل يومــأ أني لـن أراهــا ثانيـة ".
"وهناك شيء آخر، طلبت مني أختها أن أسألك إن كنت تودّين رؤيتها". "لكنهـا ماتـتـ!" قالـت مارغريــت وقـد اصفـرُ وجههـا قليـلاً. "مَ آرَ في حيـاتي شـخصاً ميتأ. لا! لا أرغـب في ذلـك".
"مـا كنــت لأخــبرك بــكل هــذا، لـو م تدخــلي إلى الغرفـة. أنــا أخبرتهـا بأنــك لــن
تذهبـي".
"سـأنزل وأتحـــث معهـا"، قالـت مارغريـت خشـيـة أن تجـرح فظاظـة ديكسِـن الفتـاةً
 مـن شــدة البـكاء، ومـا إن رأت مارغريـت حتى انفجـرت بِوجــة أخـرى. "آه يــا ســيدتي، لقـد أحبتـك، أحبتـك مــن كل قلبهـا!". ولفـترة طويلــة، مل تسـتطع




 قَبـل خمـس دقائـق مـن وفــاة أختها.

 كلماتهـا: "أبلغيهـا خالـص ودّي ومحبتـي، وامنعـي أبي مـن الـشرب. ســتأتين لترينهـا، كانـت لتقـدر لـك هـــا الفعـل كثـــراً، أنـا أعـــم". حاولت مارغريت أن تتملص من الإجابة. "أجل، ربا. لا، لا، سآتي قبل موعد الشاي. أين والدك، يا ماري؟" هزت ماري رأسها بالنفي، ووقفت استعداداً للرحيل. "آنسـة هيـل"، همسـت ديكسـن، "مـا الجـدوى مـن ذهابـك لرؤيـة فـــاة ميتـَ؟ لا


 هيـل مشـغولة، لا يِكنهـا أن تـأتي، وإلا لفعـــت ذـلـكـ" نظـرت مـاري بحـزن وأسى إلى مارغريت. قد يكون قدوم ديكسِـن تقديـراً لأختها، ولكن

ليس بالقدْر نفسـه إن جاءت مارغريت، بالنسبة إلى الفتاة المسـكينة التي كانت أحيانا تشـعر بالغـيرة مـن أختها، في حياتها، بسـبـب علاقتهـا الحميمـة مـع السـيدة الشـابة.

 أيَّ فرصـة لتغيـير قرارهــا.

## السلوى في الشجن

في عــصر ذلـك اليـوم، ســارت مارغريــت بخطــاً سريعــة إلى منــزل آل هيغينـز.
 لهـا مارغريــت لتطمئنهـا. عبرتـا ســاحة البيـت بسرعـة، وصعدتـا الــدرج، ومـن


 في عينـي مارغريـت، لكـن هــدوءاً عميقـاً تسـلل إلى روحها. وهكــا الـا كان المـوت!
 في الكتـاب المقـدس: "يسـتريحون مـن أتعابهـم" (54) "هنـاك يســريح المتعبـون" (55)، "لكنـه يعطـي حبيبـه نومـا", (56).

وببـطء شـديد، اسـتدارت مارغريــت وابتعـدت عـن السريـر. كانـت مـاري تنتهـب بخـَـوع في الخلـف. نزلتـا الـدرج مـن دون أن تنطفـا بكلمـة واحـــــة كان نيكـولاس هيغينز يقـف في وسـط الصالـة ويـداه على الطاولـة، وعينـاه مفتوحتان

 ويحـاول أن يقنـع نفسـه أن هـذا المـكان م يعــد مكانهـا. وعــلى الرغــم مـن أنهـا

$$
\begin{aligned}
& \text { (54) سفر الرؤيا (13: 14). } \\
& \text { (55) (56) سفر أيوب (17: 17) (17). } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

كانـتـ مريضـة تحتـضر منـذ وقـت طويـل، كان مقتنعـاً في داخلـه بأنها لـن تَـوت بــل "سـتصمد وتتجـاوز المـرض".


 الحـزن المهيب، وتعاسـة أهـل بيتـه.

جلسـت مـاري عــلى أول كـرسي صادفتـه في طريقهـا، ورمـت بـريولهـا فـوق رأسـها وراحـت تجهـش بالبـكاء.
 تجميـع الكلــمات التـي يريــد قولهـا. كانــت حنجرتــه جافــة، فخـرج الــكلام ثقيـلاً مخنوقـاً وخشــناً:
"هل كنتِ معها؟ هل رأِيتها عندما لفظت أنفاسها الأخرية؟" "لا" أجابـت مارغريـت، وهـي تقـف جامــدة في مكانها بصـبر كبـير، وقـد أدركـت بأنــهـ
 ممسـكأ بذراعها.
"المـوت فــدر الجميع"، قــل أخـيراً، بنـبرة تتسـم بـــوع غريـب مـن الجديـة والوقـار




 "أجـل، لقـد فارقـت الحيـاة"، أجابتـه مارغريـت مـن دون أن يخالجهـا شـعور بالخوف



 وهي ترتجف.
"اذهبي!! انصرفي عنـي!" صـاح بها، وهـو يحـاول ضربهـا بعنـف كيفـــا اتفـق . "مـا

 جمــدت مارغريـت وابنتـه في مكانهـما. كانـت مـاري ترتعـد خوفـاً مـن قمـة رأسـها حتى أخمـص قدميهـا.



 "أبي أبي!" صرخـت مــاري، ورمـت بنفســها فـوق ذراعـهـ، "ليـس الليلـة، أي ليلـة أخـرى
 إن شـئت، لكنــي لــن أدعــك تذهـبـ. طلبــت منـي في آخــر كلماتهـا أن أمنعــك

من الشرب".
لكن مارغريت وقفت فِي طريقه، صامتة حازمة. نظر إليها نظرة تحدٍ.



 الــدم مـن وجهها إثـر سـقوطها عـلى كـرسي قريـبـ.



أيضـاً الـذي م أطلـب منـك المجـيء إليـه، فأنـت مخطئـة. مـن الصعب عـلى الرجـلـ



 اسـتخدام العنــف الـذي كان يهــدد بــه قبـل خمـس دقائـقـ "تعال معي"، قالت له. "تعال لزاهاها".


 تنتظر، لكنـهـ أخــِراً تحــرك نحـو الــدرج.

وقفا إلى جانب الجسد المسجى. "آخر ما نطقت به في حياتها (لا تدعي أبي يشُرب)".









 الحيـاة الموعـودة مـع اللـه التـي رحلـت إليهـا الآن". هـزَّ رأسـه وهـو يختلس النظـر يِنـة ويسـاراً إلى مارغريـت التـي راعها منظـر وجهـه
"أنت متعب جداً. أين كنت طوال النهار، م تكن في العمل؟".
 يكــن أن تسـميه عمـلًا. كــتـت في لجنـة الاتحـاد، حتـى سـئمت حيـاتي وأنـا أحـاول أن


 عــلى ضبطـه والسـيطرة عليـه. ذـلـك الأحمـق الغبـي الــنـي أطـاح بخططنــا كلهـا!


 هنـا. بيـس، يـا فتـاتي، ألا تصدقيني، أنـتـت تصدقينـي أليـس كذـلـك؟" والتفـت يحـادث الجسـد الصامـت بتوسـلٍ هسـتيري.

 وتسـمع مـا قالتـه مـع آخـر نفــس في صدرهـانـا لـن تذهــبـ".

م يرد عليها. أين سيبحث عما يككن أن يواسيه؟

 إليـه".
"والدك قسّ؟" سألها في تحول مفاجئ في ما كان يجول برأسه من أفكار. "كان قساً"، أجابت مارغريت باختصار.


 الزيـارة، ووالدتها المريضـة، كل هـذا بـــا لهـا غـير مناسـب عــلى الإطـلاق. لكنها إن

تراجعـت، سـيكون الأمـر أكـثر ســوءاً إلى درجــة تدفعـه إلى الحانـة. لذلـك رأت أن














أطلـق ضحكـة مريـرة أشـبه بطقطقـة الشـوك اليابـس المحـتـرق تحـت القـــرْ (57. "أنا ذاهبٌ لتناول الشاي مع والدها".
 أو مِينـاً وهـو يــشي إلى جاسـي

 عـلى ملابسـه، ويديــه، وحذائــهـ. "كان يجب أولاً أن أنظف نفسي".


 الجامعـة، الإصحــاح السـابع)

وبينـما كان يتبـع الخادمـة عـلـى طـول الممـر، وهـو يعـبر المطبـخ، كان يخطـو بــل
 آنـار قدميـه المتَّسـخة. صعـدت مارغريـت الـدرج، والتقـت بديكسِـن عنـد الفسـحة. "كيف حال أمي؟ وأين أبي؟". شـعرت السـيدة هيـل بتعـب شـديد وأرادت الذهـاب إلى غرفتـها لتـنـام، لكن ديكِـــنـن
 مـن المكـوث في السريـر لفـترة طويلـة.


 ومـن المفـترض أن يـشرب الشـاي معـه، وكانـت ابنتـه تتوســله مـن أجــل أن يقابلـهـ
 الحظ، أن الأمـر الـذي أصرت عليـه مارغريـت كان يتصـل بِسـألة إحضارهـا رجـلاً كان

 حتى رأت نظـرة الاسـتـياء تلـك عـلى وجـه أبيها. "أبي، أنه شخص لن تكرهه، إن ط تكن مصدوماً به منذ البداية". "لكن يا مارغريت، هل يُعقل أنت تحضري رجلاً ثَلاً إلى المنزل وأمك مريضة!".




وجههـا المتوسـل بكلتـا يديـه، وقبَــل جبينهـا.

 "أجــل يـا أبي، شـكراً لـك". لكـن وبينــما كان السـيد هيـل يغـادر الغرفـة، لحقـت بــه
"أبي، لا تتعجب مما يقوله: فهو... أقصد لا يؤمن كثيراً بما نؤمن به نحن"

 ذهبت مارغريت إلى غرفة والدتها التي كانت قد صحت من غفر غفوة قصيرة. "متى كتبت الرسالة إلى فريدريك، يا مارغريت؟ البارحة، أم أول البارحة؟". "البارحة، يا أمي". "البارحة، وذهبت الرسالة؟". "أجل، أخذتها بنفسي إلى مكتب البريد".







 عندمـا يكـون فريدريـك هنـا، أليـس كذلـكـك يــا ديكـيـن؟؟". "ســيكونون أذكيـاء جــــاً إن حاولـوا تجــاوزي!" قالـت ديكسِــن وهـي تكــشر عـن

أسـنانها.
"ويُستحسن ألا يخرج إلا بعد حلول الظلام، المسكين!".


 للقـدوم، إن أراد رؤيـة والدته عــلى قيـد الحيـاة. "أنا أكره هذا الاستعجال". بقيت مارغريت صامتة.
"مهلاً يــا سـيـدتي"، قالـت ديكسِـن، بنـوع مـن التفويـض المبتهج، "أنـتـت تعلمـين تَامـاً







 الشــاي يــا ســـيدتي وأنـتـت مطمئنـة، ودعـي الأمـر ليا".






 احتـمال محاكمـة فريدريـك وإعدامـه، نسـيت ذلـك تمامـاً بمحـض إرادتهـا، وإن
 عينـه. كانـت والدتهـا مــن النـوع الــذي يرمـي الاحتــمالات المرعبـة، والبائســة،
 الـذي مـا إن يقع عـلى مـادة قابلـة للاشـتعال، حتـى يحولها إلى كـرة مـن اللهـب في نهايـة المطـاف، مهـما كان احتراقهـا بطيئـاً في البدايــة. وبعـد أن أن أدت واجـا واجـب الرعايـة تجـاه والدتهـا، شـعرت مارغريــت بالسـعادة لأنهـا بـات بمقدورهـا الآن
 بعنوان "حكايات وفصص شـعيبة من تران الجنـوب الأيرلندي" (م)

الذهــاب إلى المكتـب، مدفوعـة بالرغبـة لمعرفـة كيـف كان يســير اللقــاء بــين
والدهــا وهيغينــز
 يسـتدعي مـن دون قصــد لــدى ضيفـه تأدبـاً صريحـاً.






 بـه بــكل قناعـة وحماســـة.

فوجئـت مارغريـت قليـلاً، لكـن سرورهـا كان أكـبر عندمـا وجــدت أباهـا وهيغينـز











 عبـاراتٍ غـير مناسـبة، لكـن مـا أعنيـه بالإيمـان الآن هـو التفكـير بالأقـوال والوعـود

التـي يطلقهـا أنـاسُ لم ترهـم في حياتـك، وحـول أمـور وحـــاة لم ترهـا مـن قبـل، ولا


 كرّسـت وقتـي للبحـت عــن لقمـة العيـش. حســناً، أنـا أرى هــؤلاء النـاس وحياتهـم



 المحفظـة، والمـال، والذهـب أشـياء حقيقيـة تشـعر بها وتلمسـها بيديـك، هـي الواقع،














 كونــك محتـالًا، أرجـو ألا تنزعـج منـي، آمـل ذـلـك، يــا ســيدي".
"عـلى الإطـلاق، أنـتـ تـراني مخطئاً، وأنـا أراك ترتكـب خطـأ قاتلاً. لا أتوقع أن أقنعك



 صوتـه بوقـار)، "أنــت تؤمـنـن باللـهـ".




 أخـرى غــرِ هــنه الحيـاة التـي قاســت الكثــير فيهـا، وعانــت هــماً لا ينتهـي، ولا





 العـام المترنــح، المنطق أو اللامنطق، وسـأبقى متمسـكاً بهـذه القناعـة. فهـو مناسـب للناس السعداء".
 تنهض مـن عـلى كرسيها.
"نيكـولاس، نحـن لا نريـد أن نحلـل بالمنطقَ، لقـد أسـأت فهـم مـا قالـه أبي. نحـن لا

 يـده) "ولكـن أنـت تعلمــين، أنهـا ترقـد ميتــة في المنــزل، وأنـا غــارق في حـرني، وفي

بعـض الأوقـات لا أدري مـا أقـول. وكأنـه كلام يقولـه النـاس، ذكِي ومنـــق كـــا كــت أظـن حينـذاك، وخـرج مـن قلبـي المثقـل بالحـزن الآن. والإضراب أخفـقـ، أملم تعلمـي

 ماتـت. هـذا كل مـا جـرى، لكنـهـ كان كافيـاً بالنسـبة إلي".



 التعاطــف الــذي يحتاجـه بشــأن بيـسي المسـكينة". سـألاه واسـتمعا. اسـتندت حسـابات العـمال (مثـل العديــد مـن السـادة أصمـاب






 والاحتفـاء بالطريقــة الخرقـاء التـي ســيبدأون بهـا



 الرعـب مـن أن القانـون بـــات يقـف ضدهــمـ
"وهكذا انتهى الإضراب".
"أجـل، يــا آنسـة، سـتُقتح أبـواب المصنـع غـــــاً لدخـول مـن يريــد العمـل، ولـو كان

ذـلك مـن أجـل أن يظهـروا أن لا علاقـة لهـم بـالإضراب الـــي لـو أحسـنا التـصرف فيـه كنـا ســرفع الأجـور إلى مســتو غـير مسـبوق منــــــــــر سـنوات". "ســتجد عمــلا، أليـس كذلـك؟" ســألته مارغريـت. "أنـت عامــل مشـهور، أليـس

كذلــ؟؟".
"ــن يســحح لي هامـِرِ بالعمـل في مصنعـه ولـو قطعـوا يــده اليمنـى"، قـال نيكـولاس، بهـدوء. بقيتـت مارغريـت صامتــة والحـزن يعلـو وجهها.
"بشـأن الأجـور"، قـال السـيد هيـل. "أرجـو ألا تنزعـج مـن كلامي، لكنـي أرى بأنكـم ارتكبتـم بعـض الأخطــاء الفادحــة. أود أن أقـرأ لــك بعـض الملاحظــات في كتـاب". نهـض، وتوجـهـ إلى رف الكتـبـ. "لا داعي لأن تزعـج نفسـك، يـا سـيدي"، قـال نيكـولاس. "فكتبهـم تدخـل مـن هــنـه





 سـتجد كيـف يُحـدد مسـتوى الأجـور، مـن دون أن يكـون سـواء لأصحــاب المصانـع،






 م أكـن في حالـة تســاعدني في فهـم مـــا يريــد صديـق السـيد هامــبر قولـه، لكنـي

استشــطت غضبـاً مــن الأســلوب الــني قــدم بــه الكتــاب لي، لكنـي فكـرت بينـي



 مـا كنـت أريــده فحسـب هــو أن أفهـم حقــوق النــاس، فقــراء كانـوا أم أغنيـاء، أو حتى لـو كانـوا مجـرد عـمال"."






عندئـذ يكـون الكتـاب قــد أخــبرك بالحقيقــة فعـلاًا."














عـلى ذاك. فالنـاس الذيـن يطمحـون إلى مــداواة العـام بــــا يعتقـــون أنهـا الحقيقـة،
 الـدواء، وإلا فـإن المريـض المسـكين سـيبصقه في وجوههـهم. هامـرِ يلكمنـي عـلى أذني،





 للطرفـين. أتسـاءل"، التفـت السـيد هيـل إلى مارغريـت، إن كان ممكـنـاً إقنــاع السـيد

















فالنمـر العجـوز يتصيــد الفرصـة للانقضـاض عليـه! هـل كان سـيتركه يفــت؟؟ ليـس هــو بالتأكيـد مـن يفعـل ذلـك".


 بالثأر أو الانتقام".
"ليسـت ابنتـي صديقـة للسـيد ثورنـتِن"، قــال السـيد هيـل وهـو يبتسـم مارغريـت



معجب بموقفه"
"حســناً يــا ســيدي، كان هــذا الإضراب عمــلأ متعبـاً لي، ولــن تتعجــب إن كنــت


وشجاعة وثبات".
"أنسـيت!". قالـت مارغريـت. "لا أعـرف الكثـــر عـن باوتـشر، لكـن المـرَّة الوحيـدة
 المريضة وأطفاله".
"صحيح، لكنـه م يكـن هــو نفسـه قويـاً صلبـاً، لقــد بـكى وصرخ مـن آلامـه، م يكـن قـادراً عـلى التحمــلـ".
"كيـف انضـم إلى الاتحـاد؟"، سـألته مارغريـتـ. "لا يبـدو أنـك تكــن لــه احترامـاً كبـيراً.
ولم تسـتفد كثـيراً مـن انضمامـه إليكـم".
قطُّب هيغينز حاجبيه وبقي صامتاً لدقيقة أو دقيقتين، ثم قال باختصار:

 البقيـة، فللاتحـاد أسـاليبه ووسـائله".

لاحـظ السـيد هيـل أن هيغينز بـــا متضايقــاً مـن تغـيُرُ مســار الحديـثـ. لكـن الأمـر

م يكـن كذلـك بالنسـبة إلى مارغريـت عـلى الرغـم مـن أنها فهمـت مشـاعر هيغينـز
 نفسـه بكلـمات واضحـة فحسـب، شيء واضـح يِكــن اسـتغلاله في النقـاش مـن أجـلـ

الحق والعدل.
"وما هي أساليب الاتحاد ووسائله؟".
نظـر إليها وكأنـه عـلى وشــك أن يحـاول مقاومـة رغبتهـا بالحصـول عـل معلومـات.
 يجيـب عـن سـؤالها.
"حسـناً! إن م يكـن عامـل مــا ينتمـي إلى الاتحـاد، تـأتي الأوامـر إلى أعضـاء الاتحــاد











يـوم، عندهـا سـتعلمين مـا هــو الاتحـاد".



 وتتحـــث عــن ظلـم السـادة واســتبدادهم!!".


حاجـرأ أمـام كل كلمـة غضـب منـي. هـل تعتقديـن أني نسـيت مـن ترقــد هنـاك،







 الانضـمام إلى المســرة الكـبرى التـي لا تكــون قوتهـا إلا في كـترة أفرادهـانـا". "آه"، تنهــد السـيد هيـلـ "كــم كان اتحادكـم بحـد ذاتـه جميلاً، مجيـداً، بــل المسـيحية نفسـها، لـو كانـت غايتـه تسـعى إلى خـير الجميع، بـدلاً مـن أن تكـون لصالـح طبقـة

واحـدة ضـد طبـــة أخـرى".
 العـاشرة.
 إليـه. "إلى البيـت، يـا آنسـة، ثقـي بي، رغــم إني عضـو في الاتحـاد". "أنا أثقَ بك بَاماً، يا نيكولاس".
"انتظـر!" قــال السـيد هيـل، وهـو يـسرع ع إلى رفًّ الكتـبـ "سـيد هيغينـز! أنـا وايـق بانــك سـتنضم إلينـا في صـلاة العائلـــ؟"

نظـر إلى مارغريـت نظـرة شـك. قابلتـه عيناهـا الجميلتـان الوقورتـان، ط يكـن فيهـما
 بالكنيســة، ووالدهــا المنشــق، وهيغينـز الكافـر، ركعـوا معـاً.

## شعاع الشمس

جلـب صبـاح اليـوم التـالي معـه رســالة مـن إيديــث إلى مارغريـتـ. كانـتت رسـالة عاطفيـة مؤـــرة تفتقـد التسلســل المنطقـي، مثـل كاتبتها. لكنهـا كانــت سـاحرة بدفئها وحميميتهـا بالنسـبة إلى مارغريــت التـي نشـأت وترعرعـت مـع غيـاب الترابـط في الأفـكار، فلـم تنتبـه إليـه. وجـاءت الرسـالة عـلى الشـكل الآتي: "يسـتحق ابنـي منـك رحلـة مـن إنكلـترا إلى هنـا كي تريـه! إنـه طفـل صغــر رائـع، وخاصــة عندمـا يرتـدي قبعاتـه، وتحديـداً تلـك التـي أرسـلتِها لــه أنـتـ؛ الســيدة الصغــيرة المثابــرة، صاحبـة الأصابـع الرفيعـة! بعــد أن أكل الحســد قلــوب جميـع الأمهـات هنـا، كـم أود أن أريـه لشـخص جديـلـ، وأسـمع عبـارات الإعجـاب الجديـدة، ربمـا يكــون هــذا هـو السـبب، وقــد لا يكـون، وربمـا يكـون ممتزجـاً بحــب ابنــة
 سـيكون أفضـل شيء يناسـب صحـة خالتـي هيـل. فـكل شــخص هنــا يتمتـع بالصحـة والشـباب، وسـماؤنا زرقـاء عــلى الــدوام، والشـمس مشرقـة، والفرقـة الموســيقية لا تتوقـف عـن عـرف الألحـان الجميلـة مـن الصبـاح وحتـى حلـول الليـل. وبالعـودة
 مارغريــت. هــذا لا يــل عـلى مــا يفعلـه، لكنـه يبقـى الأجمـل والأروع. وأظــن أني أحبـه حبـاً يفـوق بكثــر حبـي لزوجـي الـذي بـدأ يكتسـب وزنـاً، وسرعـة في الغضـب،
 نزهـة رائعـة مـع ضبـاط سـفينة هــازارد الراســية في الخليـج. وبـــا أنـه عــاد لتـوه بهـذه الأنبـاء، سأسـحب مـا قلتـه عنـه قبـل قليـل. ألم يحــــث أن أحـداً مــا أحـرق يـــه

لأنـه قـال أو فعـل شـيـياً نــدم عليـه؟ بالطبـع لـن أحـرق يـدي، لأن ذلـك سـيؤلمني

























"تاينـي" كلـب أمـي الصغـير وعليـه البهـارج والزخـارف التــي توضـع عــلى الفيـل،


 لطالمـا اشــتاقت مارغريــت لأن تَـضي يومـا واحــداً مــن حيـاة إيديــت؛ التخلـص







 مارغريـت إلى تهيئـة الوسـائد لوالدتهـا التي بــدت ضعيفـة متعبـة أكتثر مـن المعتـاد. - "عـلامَ كنـت تضحكــنين، يـا مارغريـت؟" ســألتها والدتهـا بعــد أن اســتراحت مــن الجهـد الــذي بذلتـهـه في الاســتـلقاء عــلى الكنبـــة. - "رسالة وصلتني صباح اليوم من إيديث. هل أقرأها لك، يا أمي؟".
 عــن الاسـم الـذي أطلقتـه إيديـث عــلى ابنهـا، وتقـترح كل الأسـماء المحتملـــة، وكل




 المسيحية ملكا طاغية، إذ يذكر إنجيل متى أنه أمر بذبح كل مواليد بيت لحم عندما علـم أن المسيح وُلـد فيها.

التـي كانــت تعـبرّ عــن إرادة قويــة لرجــل منطقـي وقــادر عــلى التحكـم بذاتـه.





مارغريـت صامتـة شـاحبة الوجـه. "هل تعلمين، يا مارغريت، بدأت حقاً أعجب بالسيد ثورنتِن". ه نجب مارغريت في البداية، لكنها نطقت أخِراً ببرود "حقاً"".

## an

 t.me/soramnqraa "أجل، بات أكثر تهذيباً في تصرفاته". بدا صوت مارغريت أكثَّ انتظاماً الآن، وأجابتها: "لا شك بأنه شخص لطيف ويعرف الواجب". السريـر المائي". "رجما تطمئن على أخبارك من ابنها". "وإن كان، أود أن أراها. ليس لديك الكثير من الأصدقاء هنا، يا مارغريت". أدركـت مارغريـت مـا يـدور في رأس والدتهـا؛ لهفـة تـدل عـلى رعايـة امـرأة ولطفِهـا


 أن أثقــل عليهـا". "سأفعل أي شيء، إن أردت يا أمي، ولكن، عندما يأتي فريدريك..."

 مرعبة بشــأنه".
"لا يـا أمـي، ســنحيطه برعايـة كاملـة. لــن أتـردّد عـن وضـع ذراعـي بــين مصراعـي

البـاب قبـل أن يصيبـه خـدش صغـير. اتـركي لي أمـر رعايتـه، يــا أمـي، سأحرسـه كـــا تحـرس اللبـوة أشـبالها".
"ومتى يصلنا منه أي ردّ؟". "لِس قبل أسبوع، بالتأكيد، ورجما أكتر".
 وأضطر إلى إرسـالها عـلى عجـلـلـ".




مـن يوجــد فِي المنـنـل".



تسـتخدمين هـذه الكلـمات عندمـا تعـود؟".
 ضاحكـة. "هاهـي إيديـثت تعلمـت جميـع مفـردات اللغـة العسـكرية العاميـة مـن

النقيب لينوكس، ولم تنتبه إليها الخالـة شـو".
"لكن ما تقولينه لغة المصانع السوقيّة".
"مـا دمـت أعيـش في بــدة مصانـع، يجـب عـلي أن أتكـلـم لغــة المصنـع متـى أردت، يـا أمـي. سأدهشـك بعـدن هائـل مـن الكلـمات التـي لم تسـمعي بهـا فـا في حياتـك. لا أعتقــد أن أنــك تعرفـين كلمـة (هــراوة)".
"بالطبع لا، لكني أعرف أنها كلمة فظة، ولا أريد أن أسمعك تـتلفظين بها".
 لـشرح معناهــا".
"لا أحـب هــه البلـدة؛ ميلـتِن"، قالـت السـيدة هيـل. "كانـتـ إيديـث محقــة بقولهـا إن الدخـان هـو مـا جعلنـي مريضـة إلى هــا الحـد".

فزعـت مارغريـت عندمـا سـمعت والدتهـا تقـول ذلـك. كان والدهــا قــد دخـل للتّـو




 ميلـتِن".

كانـت "الفظاظـة" التـي تحدثـتـ عنها مارغريـتـ تعنـي اسـتخدام الكلـمات المحليَّة، والتعبـير الـذي ورد في الحـوار الـذي كان يجـري بينهـهما. لكــن السـيد ثورنــتِنِ سرعـان

 مـا كانـت تقولـه وهـي تخاطبـه مبـاشثرة.


 كذلـك يــا أمـي؟".






 بسـبب صعوبــة الحفــاظ عــلى مكانتهـا المناسـبـة، وغيبوبــة قلبهـا الســاكنة، عندمـا









 مـن أم عميـق في داخلـه. كان تصرفـاً متعمــدأ في حينـه، ونــدم عليـه لاحقـأ. لكــن





 التـي قالتها رداً عـلى مـا جـرى يـوم المظاهـرة.





 لدوافعـه، وكان مخطئـاً، كـما قلـتـ.

## وأخيراً، في الوطن








 السـيدة بوصفها مجـرد تخيـلات آنيـة سـتبعدها عــن المسـار المخطـط لمشـاغـاغل ذـلـك

 عندمـا انتهـت مـن سـخريتها مــن اللغـات الميتـة، عــاد ابنهـا إلى التعبـير الحاســم


 رأسـها بشـأن الطيبـة الهائلــة التـي يتمتع بها ولدهـا في مثابرتـه وإصراره في علاقتـه مـع آل هيـلـ.
طيبته التـي تقـارب حافـة الضعف (مــل كل الفضائـل اللطيفـة برأيها)، إلى جانـب تعاليها عـلى السـيد والسـيدة هيـل، وبالطبع كرهها المؤكـد كارغريـت، كلهـا كانـت

أفـكاراً تشـغل بالهـا إلى أن ولجــت إلى داخـل الفــراغ أمـام الظـل الأسـود لجناحـي

 يعــد يعنيهـا تبـدل النـور والظـل، ولا القــرة عــلى الفعـل، ولا حتـى مــا نــدر مـنـ
 بـدت تلـك الحيـاة الرتيبـة لا تطـاق. عندمـا دخلـت السـيدة ثورنـتِن القويـة المفعمـة بالحيـاة، كانتت السـيدة هيـل ترقـد بـلا حـراك، لكـن كان واضحـاً مـن ملامـح وجهها
 دقيقتــنـن علقــت قطـرات كثيفـة مـن الدمـوع عــلى رموشــها قبـل أن تنظـر إليهـا.
 الصلبـة والكبــِة، وقالـت بصـوت خافـت اضطـرت معـه السـيدة ثورنـتـن للانحنـاء

كي تسمعها:
"مارغريت...لديـك ابنة...أختـي في إيطاليــا وابنتـي سـتصبح يتيمـة الأم؛ في مـكان غريـبـ... إن وافـاني الأجل...هــل لـكـك...".

تسـمرت عيناهـا التائهتـان والغشـاوة تعلوهــما عـلـى وجـه الســيدة ثورنــتِنِ بـأسىً




 فكانـت أشـبه بشـعاع شـمس أذاب عـلى حـين غـرة قـشرة مـن الجليـد كانـت تختبئ
خلفهـا امـرأة حقيقيــة رقيقــة.
"تريديننـي أن أكـون صديقــة للآنســة هيـل"، قالـت السـيدة ثورنـتِنِ بصوتها المتكلـف الـذي رفض أن يلـين كـما فعـل قلبهـا، فخــرج واضحـاً بنـبـرة مميـزة.


اليــد التـي كانـت تحــت يدهــا فـوق الغطــاء. م تسـتطع الـكلام. تنهـــدت الســـدة

 تضيـف هـذه الكلمـة، لكنهـا تراجعـت أمـام منظـر ذلـك الوجـه المسـكين القلـق)....



 عـن مارغريـت التي كانـت تكرهها، في تلـك اللحظـة، أكتثر مـن السـابق، أمـراً صعبـاً. وعـلى الأغلـب مسـتحيلاً.
 بـشيء أكتر اسـتقراراً مـن الحيـاة نفسـها، الحيـاة المضطربـة، القلقـة. "أعـــك أنـه وفي

حـال واجهت الآنسـة هيـل أي صعوبـة...."
"نادِها مارغريت"، تنهدت السيدة هيل.
 إن رأيـت تفعـل مـا أظنـه أمـراً خاطثاً..."
 تابعـت السيدة ثورنتِتْ عـلى النحـو نفــه، وكانْهـا لم تسـمع:
 هـذه الحالـة مـن المفـترض أن يكـون لـدي دافـع للاهتـــام بالأمـر، سـألفت انتباههـا إليـه بصـدق ووضـوح، كـما يجـب أن أتَنـى لأحـد أن يلفـت انتــاه ابنتي".


 تعهـدت فيها بالتـصرف. أحسـت بفــرح عــارم مـن أنهـا سـتقوم بابــلاغ مارغريـت

بحقائـق غــير مرغوبــة تحـت اسـم أداء الواجـبـ. بــدأت السـيدة هيـل بالـكلام: "شــراً لـكـ. سـأدعو اللـه أن يبـاركك. لـن أراك مـرة ثانيــة في هــذه الدنيـا. لكـن



 غـادرت المنـزل مـن دون أن تـرى أحـــاً.
 وديكسِـن فِ التشـاور بشـأن كيفيـة إبقـاء خـبر وصـول السـيد فريدريــك سراً اعـــلى

 ديكسِـن أن تحـرس البـاب الأمامـي ولا تسـمح لأحـــ بالدخـول ســوى لبضعــة زوار






 غريبـاً أن تعطـي خادمـة إجـازة في الوقـت الـــي يســتدعي وضـع سـيدتها الصحـي عنايـة فائقـة.

مسـكينة مارغريـت! كانـت مضطـرة طـوال عـصر ذلـك اليـوم لأن تلعـب دور الابنـة الرومانيـة (")، وتَنـح أبيها القـوة مــن مخزونهـا الشـحـيح. كان السـيد هيـل لا ييـأس،

 لا تُنسى للرومـان القدماء". (م)

متعلقـاً بالأمـل، حتى إنـه كان يسـتعيد تماسـكه بــين توقـف نوبـات الأما التـي كانـتـ



















 مشـغولاً بأفـكار أخـرى. وقـف رجـل طويـل القامـة بينها وبــين الشـارع المُضـاء. كان
 "هل هذا منزل السيد هيل؟" سألها بصوت واضح يشوبه التردد. ارتعشت مارغريت. لم تجب عن سؤاله في البداية. وفي لحظة صاحت: "فريدريك!" ومدت يداها لتمسك بيديه وتسحبه إلى الداخل.
"مارغريـت!"، أجابهـا وهـو يِسـك بكتفيها، بعـد أن قَبَـل أحدهـما الآخـر، كـما لـو
 بسرعـة أكـبر مـما قـد تقدمـه الكـلــات: "كيف حال أمي، هل لا تزال على قيد الحياة؟" "أجل، يا أخي العزيز، إنها حية! هي مريضة جداً، لكنها حية، حية!".
"الحمد لله!" قال فريدريك.
"أبي محطم تَاماً حزناً عليها".
"كنتم تتوقعون وصولي، أليس كذلك؟"
"كلا، م تصلنا أئِ رسالة".
"إذن، وصلتُ قبلها، لكن أمي كانت تعلم بقدومي".

 سـآخذك إلى كـرسي لتسـتريح عليـه بضـع دقائـق، بينــها أذهــب لأخـبره بوصولـك ".
 بالخجـل عندمـا جعلهـما الضـوء الباهـت ظاهريـنـ. كل مـا اسـتطاعت رؤيتـه وجـهـ


 مارغريـت شـعرت أنهـا سـتحبه كصديـق بعـد أن أحبتـه أخـاً فحسـب. كان قلبهـا





"أبي"، قالـت لــه وهـي تطــوق عنقـه بذراعيهـا بـحبـة ورقــة، وترفـع رأسـه عاليـاً

بعنـف لطيـف حتـى اسـتقر بــين ذراعيها، واسـتطاعت أن تنظــــــي عينيـه لتكتسـبا الـــوة والطمأنينــة مـن عينيها.
"أبي، إحزر من جاء؟".


 "لا أدري، لا تقــولي إنـه فريدريـك، لا ليـس فريدريـك. لا أحتمـل هـــا. أنـا متعـب

وضعيـف، وأمـه تحتضر!".
راح يبــي وينتحـب مثــل طفــل صغــير. كان أمـراً مختلفـاً عــما كانــت مارغريــت
 تحدثُت إليـه ثانيـة، بطريقـة مختلفـة لكـن ببهجـة أقـل، وبحنـان وحـرص أكـر مـما
"بـله، يـا أبي، إنـه فريدريـك! فكـر بأمـي وكـم سـتكون سـعيدة! وكـم ســنكون سـعداء
مـن أجلهـا أيضـاً، ومـن أجلـه مـن أجــل الفتـى المسـكـين!"!.
 "أين هو؟" سألها أخيراً، ووجهه لا يزال بين ذراعيه المسترخيتين. "في غرفــة المكتـب، لوحــهه. أشـعلت شــمعة، وجئـت لإخبـارك، أنــه بمفـرده، وسيتسـاءل حتــمأ...".
"سـأذهب إليـه"، قاطعهـا والدهـا، ونهـض مسـتنداً عـلى ذراعها وكأنـه ذراع دليـل
مرشــد.
قادتـه إلى غرفـة المكتـب، لكـن مشـاعرها كانـت في حالـة مـن الانفعـال جعلتها تشـعر

 كانـت تـرزّح تحـت وطـأة حـزن رهيـب، كـما شـعرت بـه الآن. لكـن فريدريـك عـادا


البـكاء وفتحـت بـاب غرفـة نومهـا. م تســع صوتاً، حتـى أنها خشـيت أن تكـون في
 مـن الأهـوات، وكان ذلـك كافيـاً. اتجهـت نحـو المطبـخ، وحركـتـت النــار وأضــاءت


 نشـاطه، وانقضـت فرحــة اللـــاء مـع أبيهـا.

 الـذي مـا إن رآهـا حتـى هـبَّ واقفـاً وسـاعدها في التخلـص مـن حملهـا كان ان ذلـك


 مارغريـت في إثـعالها، إذ بــأ المسـاء يميـل إلى الـبرودة، لكـن كان مـن المستحسـن إبعـاد أي ضجيـج قــدر الإمـكان عــن غرفــة الســيدة هيــلـ "تقول ديكسِن إن إشعال النار موهبة، لا فناً يتعلمه المرء".






 ذهبـت مارغريــت وعـادت، وعـاودت الخــروج والدخــول مــن وإلى الغرفـة بقــــق مُفـرح حتى إنها لم تكـن راضيـة بالجلـوس سـاكنة في كرسـيها. كلـما طلـب فريدريـك

منهـا المزيــد، ازدادت سروراً، وأدرك أخوهــا ذلـك تلقائيــاً. كان فرحــأ انتُـرْعَ انتزاعـاً في بيـت يسـكنه الحــداد، وكانـتـت اللهفـة إليـه أشـــد مـرارة، لأنهـم كانـوا يعلمـونـون في أعــماق قلوبهـم الحـزن المحتـوم الــذي كان ينتظرهـمـ وفي وسـط هـذه البهجـهة، سـمعوا صـوت وقع خطـوات ديكسِـن عـلـى الــدرج. انتفـض


 مســحة مـن قلـق غريـب داهمـه فجـأة حرصـاً منــه عــلى إخفـاء فريدريـك عــن

 قَســكت بــذراع فريدريـك، وتشــبثت بهـا بقــوة، وراودهــا خاطــر مفــزع جعلهـا
 الموزونـة هـي خطوات ديكســنـ سـمعوها تــشي عـلى طـول المـمـر، وتدخـل المطبـخ.

نهضـت مارغريـت.
 تــؤَت وتقلّبـت في البدايــة، لكـن بعـد ان أسـقوها شـا


 المنـزل، ويمكـن مناداتـه في أيُ لحظــة.



 جالس عـلى كرسـيه بجانـب أبيـه تزيدهـا قـوة ونشـاطاً. ســأتي وقـت تتحـدث معــهـ

وتسـتمع إليـه، تَلؤهــا ثقـــة كبـــرة لا تســتحثها كِ تسـتعجل قــدوم تلــك اللحظـة.














 مـع حـزن أبيـه العميقن، أو أن يـواسي ألم والدتـه المريضـة. وكلــــا كان ذلـك لا لا يتفـق




 منـه قبـل أن يعـود، حتـى عندمـا كانـتـت تتلهـف شــوقاً لعودتـه. شـعرت مارغريــت




القاسـية التـي ه تكـن تعـرف عنهـا حينـذاك الــتيء الكتــير، فـلا بـــد أنهـا غـــرت









بعـد أن فهمـت مـا كانـا يفعلانـه، ورـاذاء.






غرفتـه.
قالت مارغريت له ما أخبرها به الدكتور دونالدسِن.


 طبيـب في لنــدن. أم تفكـري في ذلـك؟؟".



 راح فريدريك يتجول في الغرفة بضيق شديد.




 تعلـم قـدرة أبي عـلـى تعذيـب نفســه بهـذا النـوع مــن لـوم الـذات".



 بالدمـوع؟ سأتَسـك بالأمـل. أجـل سأتَسـك بالأمـل رغـماً عــن ألـف طبيـبـ تما تماسـكي، يــا مارغريـت، وكـوني شــجاعة بـــا يكفـي لتتعلقـي بالأمـلـا".
تهدج صوت مارغريت وهي تحاول الكلام، وعندما تكلمت جاء صوتها منخفضاً:

 ليفرقنـا عـن بعضنـا بعضـاً".




 "مـن دون اســتثناء الأفعـال المساكسـة"، قالـت مارغريــت، وهـي ترسـم بدموعهـا

ابتســامة خفيفـة.
"قطعـاً لا، مـا اسـتثنيه هـو النـدم لاحقـاً. اشـطبي أعمالـك الشريـرة (إن كنـت حيَّـة الضمـير) بأفعـال الخـير بـأسرع وقـت، كـما كــا نفعـل في المدرســة عندمـا نصحـح رقماً

عـلى السـبورة، ويبقىى الجـزء الخطـأ غـــر ممسـوح بالكامـل. كان ذلـك أفضـل مـنـ أن
 انتظـار الدمـوع، ونتيجــة أفضـل في نهايـة المطـاف".
 شـاهدت بـام العـين كيـف حوّلهـا أخوهـا إلى إنتـاج لا يتوقـفـ مـن الحنـان وان والعطـفـ
 فريدريـك صبـاح اليـوم التـالي قبـل الفطـور بإعـداد مـا يسـاعد عــلى إراحــة ســاقي ديكبــن التـي بــدأت تشـعر بالتعـب مـن السـهر. وعـلى الفطـور، أمتـع فريدريـك أبـاه بوصـف حـي وتفصيـلي للحيـاة القاسـية التـي عاشــها في المكسـيك، وفي أمــيركا







 لكنها لم تكـن تعـرف أحــاً منهمَ، ولـن تتعـرف عـلى إي منهـم ثانيـة، إلى أن يلتقـوا

جميعـا في العـام الآخــر.
ومع حلول الصباح، بات كل شيء أمراً مَقضياً.
اسـتفاقت مارغريـت مـن خوفهـا ويأسـها، واسـتحالت مــلاكاً قويـاً كواسـاة أبيهـا


 يتيح للجــيران سـماع صـوت نحيبـه القـوي الـذي يختلـف كثــيراً عــن مـوت التفجـع

والحـسرة المرتعشــة البطيئـة كــا بعـد المـوت عندمـا نُدمـن عـلى الحـزن، وألا يتمـرد عـلى القـدر المحتـوم طالــا أنـه يعلــم علـم اليقــين مـن كتـبـه علينـا. جلســت مارغريـت مـع أبيها فِي غرفـة والدتهـا المُسـجًاة في سريرهـا. لـو بـكى والدهـا،
 يكشـف الغطـاء عـن وجـه زوجتـه، ويربــت عليـه بلطـف، ويصـدر غمغمـة ناعمـة، شــبيهة بتلـك التـي تطلقها أنتـى الحيـوان عندمـا تداعـب صغارهــا. لم ينتبـه إلى وجـود مارغريـت التـي جــاءت إليـه وقبلتـه مرتــين، واستسـلم لهـا وهــو يبعدهـا قليـلاً عنـه، وكأن عاطفتهـا هــنـه أقلقــت اســغـراقه مـع الراحلـة العزيـزة. هــز رأسـه عندمـا ســمع بــكاء فريدريـك، وقـال: "يــا للفتـى المسـكـين! يـا للفتـى المسـكين!"، وعـاد إلى شروده مــرة أخـرى. تــألم قلـب مارغريــت، م تفكــر في مُصابهـا بسـببب قلقهـا عـلى والدهـا. كان الليـل يسـتعد للرحـــل، والنهـار عــلى وشـك الوصـول، عندمـا انطلـق صـوت مارغريـت، مـن دون مقدمـات، مخترقـاً سـكون الغرفـة بنـبرة قويـة واضحـة أفزعتهـا قـــل الآخريـن، قائلـة: "لا تضطـرب قلوبكـم"!(61)؛ ومضــت بصلابـة وثبـات عـبر هــذا الفصـل الرهيـب الــذي لا يوصـف مـن المواسـاة والعـزاء.



## "وهل يُنسى ما مضى!

جـاء صبـاح تشريـن الأول/ أكتوبـر البـارد المرتجـف؛ ليـس صبـاح تشريـن في الريـف

 ضبـاب كثيـف لا تسـتطيع الشـمس فيـه أن ترسـم سـوى شـوارع طويلـة قاتمـة، إن


 تعمـل، وتخطـط، وتفكر، بـل حتـى أن تـتولى الترتيبـات الضروريـة لمراسـم الجنـازة.
 للفطـور، وغلايـة الشـاي تطلـق صفيرهـا، تلفتـت مارغريـت حولهـا في أرجـا أرجـاء الغرفـة





كتفيها.


(62) عبارة اسكوتلندية الأصـل (Auld Lang Syne) كانتـت تستخدم في الأغنيات والآثاشيد امتفالَا بنهاية رانس السنة والوداع وحتى الجـنازات وتعني "قد نـسى مـا مضى لكـنـ لـن نـنـى الأصدقاء".

قـادر عــلى إعطـاء أي توجيـه مـن أي نـوع، وهنـاك عمـل كثـيرِ يجـبـ القـيـام بـه. مـن



 صديقـاً عزيــزاً حتـى الآن".






وأخاهــا أن الفطور أصبـح جاهـراً.
دخـل السـيد هيـل، كأنـه في حـلـم، أو بالأحـرى غائبـاً عـن الوعـي مثــل مـن يمــني في نومـه، وعينـاه وعقلـه يتخيـلان أشـياء لا علاقـة لها بالحـاضر الـا


 مشـدودة لأي صـوت أو إشـارة تصــدر مـن غرفـة الأم المريضــة.


 الغرفـة للتشـاور مـع ديكسِـن، عندمـا طلـب منهـا العـودة إلى جانبـه. "اسألي السيد بيل"، قال لها بصوت متثائب. "السـيد بيـل"، قالــت مارغريـت وقــد فاجأهـا طلــب أبيهـا. "السـيد بيـل مـن
"أجل السيد بيل"، أعاد ما قاله مرة أخرى. "كان إشبيني". فهمت مارغريت العلاقة بين الأمرين.
"سـأكتب لــه اليـوم"، أجابــت مارغريــت. وعــاد والدهــا ليغــرق في شُروده. تعبـت وهـي تعمــل طــوال الصبـاح، تتـوق إلى الراحــة، ولكــن في دوامــة لا تتوقــف مــن

الحــزن والكآبــة.
ومع اقتراب المساء، قالت لها ديكسِن:











 متأكـدة مـن ذلـك، لكنـي لا أتذكـر إن كان حـاضراً عندمـا وقع التـمـرد". "هل تعرّف عليك؟" سالتها مارغريت بلهفة. "هــذا أسـوأ مـا في الأمـر. لا أظـن أنــه كان سـيتعرف عـلـي، لـو م م أكـن حمقـاء عندمـا

















 الحـظ ليســلك دروب الرذيلـة، وأراد العـودة إلى الســوك القويـم، فلــن يعــترض عــلى



 لـه، في حــين كنـت ســأجن مـن كلامـهـ".
"لكنك لم تخبريه أيَّ ثيء عنا، وعن فريدريك؟"



 يصعـد إلى العربـة، وقـال لي "إن كان بمقـدورك مسـاعدتي بالقبـض عـلى المـلازم هيـل،

يـا آنســة ديكِيـن، سـنكون شركاء في المكافـأة، وأنـا أعلــم بانــك توديـن أن تكـوني شريكتـي الآن، أليـس كذلـك؟ لا تخجــلي، قـولي نعـم فحسـبـ"، وقفــز إلى العربــة، وشـاهدت وجهـه القبيـح يلتفـت نحـوي بابتسـامة خبيثـة لتـكـون لـه الكلمـة الأخـيرة

في إغاظتـي".
شعرت مارغريت بالقلق مما أخبرتها به ديكسِن.
"هل أخبرت فريدريك بذلك؟".

 بشـأنها. لكـن عندمـا رأيــت سـيدي جالسـاً بهــنـه الحالــة مــن التشــنـج، وعينـاه
 التفكـير في إخفـاء السـيد فريدريـك. يجـب عليـه أن يرحـل، الفتـى المسـكين، قبـلـ أن يـأتي السـيد بيـل".
"لسـت خائفـة مـن السـيد بيـل؛ بــل مـن ليـنِردز. يجـب أن أخـبر فريدريـك. كيـف يبـدو ليـِنِدز؟
"قبيـح المنظـر، بـكل تأكيــ، يــا آنسـة. لديـه شــعر شــديد الاحمـرار كنـت سأشـعر
 يرتـدي ملابـس مـن قـماش الفُسـتـيان مثـل التـي يرتديهـا العـــال"،






 نحـو مارغريـت، وقبُـل جبينها.
"كــم تبديـن متعبـة، يــا مارغريــت!" قــال لهـا بصـوت منخفـض. "كنـتـت تفكريـن
 تقومــين بـهـ".

 وراح الاثنـان يتحدثـان بصـوت منخفـضـ
 شـــفتيه امتعاضأ.
"كان عـلي أن أسـوي المسـألة مـع ذلك الشـاب. أسـوأ بحـار عــلى ظهـر ســفينة، وأسـوأ مخلـوق عـلى الأرض. هـل علمـت بظـروف وملابسـات القضيـة، يـا مارغريت؟". "أجل، أخبرتني والدتي".


 أن أحـداً غـير هـذا الحثالـة ينـال المكافـأة التـي يعتقـدون أني أسـتحقها. يـا للمسـكينة
 "فريدريك! لا تقل مثل هذا الكلام". تقـدم السـيد هيـل منهـها يرتجـف قلفــاً. ســمع مـا كانـا يقولانـه. أخــذ يـد فريدريـك بـين يديـه:
"بُنـي، يجـب أن تغـادر المـكان. أعلـم أن هـذا أمـر سيء للغايـة، ولكنـي لا أرى مفـراًا
منـه. فعلـت مـا بوسـعك، كــت مصـدر راحـة لهـا".
"أبي، هل يجب عليه أن يرحل؟" قالت مارغريت تتوسله على عكس قناعتها.


 التـي تتمتع بـكل السـحر الـذي يُعـزى للملـذات المحرمـة للمـرأة الفرنسـية".
"واحـدة مـن الأشــياء القديـــة التـي أذكرهـا عنـك"، قالـت مارغريـتـ، "إنـك قمـت




ذلـك الحــِن".





 كان فريدريـك أول مـن أبعدهـا عــن ذهنــه:



 رأيـت ديكسِـن تنـزل الـدرج عابسـة الوجـه، نــم دفعتنـي للعـودة إلى مخبـأي. أبقيـت

 "مـن المحتمـل جـداً"، قالـت مارغريـت بـلا اكتراث. "هنـاك رجـا رجـل صغــير هـادئ يـأتي إلينـا حـوالي السـاءة الثانيـة لتسـلم طلباتـنـا".


تجـاوزت الرابعـة".
"إنه السيد ثورنتِّ"، قال السيد هيل وسط فرحة ولديه بمشاركته في الحديث. "السيد ثورنتِّ!"، قالت مارغريت، وقد فوجئت نوعاً ما. "ظنتت...." "نعم أيتها الصغيرة، ماذا ظنتت؟" سألها فريدريك لأنها ما تكمل عبارتها.
"لا شيء سـوى" احمـرت، ونظـرت إليـه مبـاشرة، "تخيلـت أنـك كــت تعنـي شـخصاً آخـرَ مـن طبقـة مختلفـة، ليـس سـيلاً، بـل مجـرد أحـــ الأشـخاص جـاء في مهمـة مـا
لا عـلى التعـيـين".
"لقـد بـــا لي شـخـصاً مـن هــنا النـوع"، قـال فريدريـك بـبرود، "حسـبته صاحـب دكان،
وإذ بـه صاحـب مصنع".






 يـا مارغريـت، بـل وطلبـت منهـا أن تجـــــ، وأن تذهبـي إليـهـ في الحقيقــة لا أدري

مــا قلـتُ لهـا".
"يبـدو أنـه صديـق جيــ، أليـس كذلـك؟" ألقـى فريدريـك سـؤاله ككـرة في الهـواء
ليلتقطهـا مـن يريـد.
"صديق لطيف جداً"، قالت مارغريت، عندما امتنع والدها عن الجواب. صمت فريدريك قليلاً، وقال أخيراً:

 بالمثــول أمـام محكمـة عسـكرية، أو تأتــنـ أنــت وأبي إلى أسـبانيا". رمــى عبارتــه
 معـي إلى أسـبانيا، فأنـا أتمتـع مكانــة كبـيرة هنــاك، والقــادم أفضــل"، تابـع حديئـهـ محمـرَّ الوجـه مئـل فتـاة. "إنها دولوريـس بربـور التـي كلمتـك عنهـا يـا مارغريــتـ. كـم أتـوق لتتعـرفي إليها. أنـا واثـق بأنـك سـتعجبين بها، بـل سـتحبينها. إنها فتـاة

طيبـة، وسـتحبها يــا أبي إن عرفتها. م تتعـد بعـد الثامنـة عـشرة، وإن لم تغـير موقفهـا
















 أن يفصـح عنـه. تخلت مارغريـت عـن الخـوض في الموضـوع، وعـادت للحديـت عـنـن


 أمـام محكمـة عســكرية، واسـتطعت أن تـأتي بشـهـودك، ربـــا، عـــلى أفــل تقديـــر، سـتثبت أن عصيانـك للسـلطة كان بسـبب سـوء اسـتخدام هـــه السـلطة".

اعتدل السيد هيل في جلسته ليسمع رد ابنه. "أولا وقبـل أي شيء آخـر، يـــا مارغريــت، مــن ســيجمع شــهودي؟ جميعهـم بـــارة

أرســلوا إلى ســفن أخـرى، باسـتثناء أولئـك الذيـن لــن تقــدم إفادتهـم دليـلاً مهـماً


 أعشـار، والدليـل العـشر الباقـي. وفي هـــه الحالـة، لا يمكـن للدليـلـ أن ينجــو مــن

تأــــير نــــوذ الســلطة".









 أجـل دولوريـس، مـن الأفضـل لهـم أن يعرفـوا".





 "هـل يِكـن لـك أن تستشــِ محاميـاً بشـان فرصتـك للحصـول عــلى عفـو؟" سـألته مارغريـت، وهـيـي تنظـر إليـه، وقـد احمــرَّ وجههـا "عـليُ أولاً أن أجــد هــذا المحامـي، وأقابلـه وأرى كيـف مِكنـنـي أن أضـع ثِقتي فيـه.

هنـاك كثـير مـن المحامـين الذـــن لِيس لديهـم موكلــين، قد يبيعـون ضميرهـم للحصول




 فريدريـك في إنكلـترا، لا تفعـلي ذلـك كُرمـى لوالدتــكـ".

 وذلـك الشـاب سيء الذكـر أحـــ معـارف ديكسـن القدمـاء". "أجل يجب أن أرحل غداً"، قال فريدريك بتصميم وعزم.
 بقيـت هنـا"
"حسـنا"، قالـت مارغريـت، "هـا هـي خطتي. سـيغادر إلى لنـــن صبـاح الجمعــة، أنـا
 في أحـد المكاتـب في قـصر العـدل"
"سـأكتب لائحـة بأسـهاء مـن أتذكـر أنهـم كانـوا عـلى ظهـر السـفينة أوريـون، وأتركها


 مختلـف، لــذا سـاعدُّه دينــأ منـك ومـن مارغريــت".
 مجازفــة مـن أجــل شيء يسـتحق المحاولــة. يِكنــك أن تبحـر مـن ليفربــول أو مـن

لنـدن؟"
"اطمئنـي، أيتها الإوزة الصغـيرة. حيثما أشـعر باهتـزاز المـوج تحـت ألـواح الخشـب،

أشـعر أني في بيتي. سأسـتقل مركبـاً، أو مـا شــابه، لا تخافـا. ــن أبقـى في لنــنـن أكـثر







 "لا بــد أنــك توديـن رؤيـة ذلـك، أليـس كذلـك؟" قــال لهـا. "لا، عليـك أن تنتظـري
 يتخــِّرٌ إلا أفضــل الحجــارة".

## الحظ العاثر

جلـس الثلاتـة معـاً طـوال اليـوم التـالي. لم يتكلـم السـيد هيـل إلا عندمـا كان ولـداه يسـألانه ويجبرانـه، إن جـاز التعبـير، عـلى العـودة إلى الحـاضر. لم يعـد حـزن فريدريك مرئيـاً أو مســموعاً، إذ اختفــت التشـنجات الأولى، وبــات الآن يشـعر بالخجــل لأنــه انهـار أمـام مشـاعره، وعـلى الرغـم مـن أن حزنـه عـلى فقـد أمـه كان شـعوراً عميقـاً، وســرافقه طـوال حياتـه، ط يعـد يتحـدث عنـه ثانيـة. أمـا مارغريــت التـي كانـت قـادرة عـلى ضبـط مشـاعرها في البدايـة، فباتـت تشـعر بـالألم والطعانـاة الآن، وراحـت
 في موضوعـات شـتى، تَتسـم برقــة محزونــة تــزداد عمقــاً كلـما وقعــت عيناهـا عــلى فريدريـك، وفكـرت برحيلـه الوشـيك. كانــت سـعيدة لرحيلـه، كـما قــال أبوها، أيـاً كان مقـدار حزنهـا عـلى فراقـه. فالقلـق المرعـب الــني عاشـه السـيد هيـل مـن احتـمال تعقـب ابنـه واعتقالـه فـاق بكثـير سـعادته بوجـوده بينهـم. كـما ازداد التوتـر حــدة منـذ وفـاة السـيدة هيـل، ربــا بسـبب اسـتغراقه في هــذا المُصـاب الكبــرِ. كان يجفـل مـع كل صـوت غريـب، ولا يشـعر بالراحــة حتـى يغيـب فريدريـك عـن ناظـري أي شـخص يدخـل الغرفـة. ومـع اقـتراب المسـاء قــال: ""ــتذهبين مـع فريدريـك إلى المحطـة، يــا مارغريـت؟ أريــد أن أعـرف أنــه غــادر بأمـان. وأيــاً كانـت الظــروف، ســتخبريني بأنـه خـرج مـن ميلـتـن؟"." "بالتأكيــد، يــا أبي"، قالــت مارغريــت. "أود مرافقتـه إلى المحطــة، لكــن لا أريــد أن أنــركك لوحــدك، يـا أبي". "لا، لا! ســأبقى أشــعر بالقلــق عليـه، وأتخيـل أن أحــداً مــا تعـرف عليـه واعتقلـوه

حتـى تأتيني وتخبريني بأنـه أصبـح في أمـان. اذهبـا إلى محطـة آوتـوود. إنها قريبـة،
 أحـد. متى ينطلـق القطار، يـا فريدريــك؟". "السادسة وعشر دقائق، مع حلول الظلام تقريباً. ماذا ستفعلين، يا مارغريت؟".



حمـدت مارغريـت اللـه عــلى انتهـاء مراســم الـوداع، مـع الأم الميتـة، والأب الحـيـيـ اسـتعجلت فريدريـك في الصعـود إلى عربـة الأجـرة، لتختـصر مشـهـهـاً رأتـهـ مؤلــأ







 بانتظار القطار.

وضعـت مارغريـت يدهـا في ذراع فريدريـك الــني قبـض عليهـا بيــده بـكل حـب
وحنـان.
"مارغريـت! ! أنـوي استشـارة السـيد لينوكــس حـول إمكانيـة الحصـول عـــلى عفــو



 هنـا، وليـس لدينـا أقـارب".

م تسـتطع مارغريـت أن تَنـع نفسـها مـن البـكاء بسـبب القـلـق الرقيـق الـذي أبــاه

 تتماسـك وتقـول لـه:
"كانــت هنــاك العديــد مــن التغيــيرات المفاجئــة في حيـــياتي عــلى مــدى الســنتين


 بالقـرب مـن الحقـل بجانـب مرتفـع صغــر يــؤدي إلى طريــق العربـــات، وأشــعة



التعبـير عنـه. تابعـت حديثهـا:



 حيـث كانـا يقفـان. أحنـت مارغريـت رأسـها، ورد عليها بانحنـاءة بـاردة، متكلفـة. "مـن هـو ذلـك الرجـل؟" سـألها فريدريـك، قبـل أن يبتعـد الرجــل تقريبـاً عـن مجـال

السمع
احمـر وجـه مارغريـت قليـلاً، وبــدت خائـرة المـوى، وهـي تجيـب: "السـيد ثورنـنِن، رأيتَـه مـن قبـل".
"رأيت ظهره فقط. إنه شخص غير مريح، يا له من وجه عبوس كالح!". "لا بــد أن شـيئاً مـا أزعجـه"، قالـت مارغريـت وكأنهـا تـبر لأخيهـا مـا شــاهد. "لـو
 "أظـنـن أن الوقـت حـان لأشـتري التذكـرة. لـو كنـت أعلـم أن الظـلام سـيكون حالـكاً، لأبقينـا عربــة الأجـرة هنـا، يــا مارغريـت".
"لا تقلـق، سأسـتقل عربـة مـن هنـ، إن أردت، أو أعـود مـن الطريـق بجانـب السـكة الحديـد حيـت توجـد المحـلات، والنـاس يمشـون، كـــا أن الشـارع مــن محطـة ميلـتِن مضـاء بالمصابيـح عــلى طــول طريـق العـودة إلى المنــزل. لاتقـلـق بشــأني؛ انتبـه إلى
 العربــة جيـداً قبـل الصعـود إليهـا".
عـادا إلى المحطـة. أصرت مارغريــت عــلى الذهـابـاب إلى البقعــة المُفـاءة بالمصبـاح في

 ونظـرت إليـه بشـزر رداً عـلى تحديفـه فيها بإعجـاب واضـح ـ أسرعـت نحــو أخيها الــذي كان يقـف في الخـارج، وأمســكت بذراعـه. "هــل أحـضرت حقيبتـكـ، دعنــا نتمـشى عــلى الرصيـف"، قالـت لـه، وقـد سـكنها هاجـا
 بـه حتى لنفسهاه سـمعت وقع خطـوات تتبعهـما عـلى الرصيـف ثـم توقفـت تـلـك الخطوات حالما توقفـا وهـما ينظـران إلى السـكة الحديـد ويسـمعان صـوت القـا


 إلى إسـبانيا مــن ليفربـول، لــكان قــد غـادر خــلال سـاعتين أو ثُلاثــة. اســتدار فريدريـك بوجهـه قبالـة الضـوء مبـاشرة الــذي كان يتأرجــح مـع اقـــتراب

 "لـو سـمحت يــا آنسـة!" ودفـع بمارغريــت جانبـاً بـكل وقاحــة، وأمســك بياقـة
فريدريــك.
"اسمك هيل، كما أعتقد".
وفي لحظـة، لم تــر مارغريــت شــيئاً، فقـد بــدا كل شيء يتراقـص أمـام عينيهـا، لكـن

وبحركــة مصارعـة خفيفـة، دفـع فريدريـك الرجـل الـذي ســطـط مـن عـلى الرصيـف الــني كان يرتفـع عــن الأرض ثلاتــة أو أربعـة أقــدام، بجانـبـ ســكة القطــار دون حـراك.
"اركـض، اركـض!"." "وصـل القطــار. هــذا كان ليــِردز، أليـس كذلــك؟ اركـض! أنـا


 عـلى الرصيـف. كانـت منهكـة القـوى إلم حـد حمـدت اللـه أنهـا لا تـزال قــادرة عـلى






 عـلى الأرض. شـعرت بالسـعادة، وتابعـت تفحـص المـكان، وإلا لكانـتـت الأفـكار المرعبـة

 معتـماً، حامـا ألقـت نظـرة عليـه مسـتعينة بوهـج مصابيـح المحطـة. م يكـن أمامها سـوى الانتظـار حتـى وصـول القطـار القـادم لتسـتقله وتعـود إلى البيـتـ لكــن مـاذا

 يتحدئـون بصـوت مرتفـع.



بعملـه هنـا".
"أيـن هـو؟"، سـأل الآخـر، بينـما كانــت مارغريـت تديـر ظهرهـا لهـما، وتعـد النـــود بيـد مرتجفـة، ولا تجـرؤ عـلى الالتفـات حتـى سـمعت الإجابـة عــن السـؤال. "لا أدري، جــاء قبـل خمـس دقائــق ومعــه قصــة طويلــة عــن ســقوطه، ويكيـل الشـتائم، وأراد أن يقـترض مـالآ منـي للذهـاب إلى لنــدن في القطـار القـادم. قـدم لي
 منـه أن يهتـم بعملـه، فغـادر مـن البـاب الأمامـي". "لا بــد أنـه قـرب إحـدى الحانـات، أنـا واثُـق مـن ذلـك"، قـال المتحـدث الأول. "كانـت نقـودك سـتطير إلى هنـاك، لـو كنـت مغفـلا وأعطيتـه".

 هِ تعـد مارغريـت قلقـة مـن أي شيء آخـر ســوى انتظـار وصـول القطـار. عـادت إلى


 تحـرك القطـار، وعندهـا اطمأنـت أنــهـ م يكـن ليـــردز.

## 

## السلام

t.me/soramnqraa
 والدهـا قـد أعـد كل مـا يسـاعد عــلى إنعاشـهـا وراحتهـا
 توبـخ مـاري هيغينز، وتلقي عليها التعليـمات في المطبـخ، ولم يكـن توبيخهـا للفتـاة الصغـيرة عـلى الأقـل صاخباً لأنها تحدثـت إليها بهمـس غاضـبـ، لأنها اعتقـدت أن



 للحـاق بفريدريـك إلى لنـدن، ومحاولـة اصطيـاده هنـاك. لكـن كانـت هنــاك عقبـات


 يومـين عـلى الأغلـب، سـيكون بأمـان خـارج إنكلـترا. "من المفترض آن نسمع شيئاً من السيد بيل غداً"، قالت مارغريت. "أجل"، قال والدها. "أتوقع ذلك".
"إن كان قادراً على المجيء، فسيكون هنا مساء الغد، حسب ما أظن". "وإن لم يكـن قـادراً، سـأطلب مـن السـيد ثورنـتِن أن يرافقنـي في الجنـازة. لا أستـطيع أن أذهـب بِفـردي، سـأنهار حتـهاًّ".
"لا تطلـب ذلـك مـن السـيد ثورنـِنِ، يــا أبي. دعنـي أذهـب معـك"، قالـت مارغريـت
"أنت يا عزيزتِ! لكن النساء عادة لا يذهبن إلى الجنازات". "كلا، لأنهـن لا يسـتطعن السـيطرة عـلى أنفسـهـن. النسـاء مـن طبقتنــا لا يذهــن إلى









 الوحيـد الــذي يجعلـه يتقبـل فكــرة هـــنه الزيـارة الضروريــة هــو واجـبـب زيـارة صديقـه القدـــم و ومواسـاته.
 راودهـا نفـور لا يوصـف مـن هــنـه الخطوة. وفي الليـلـة السـابقة للجـــازة، تسـلمت

 رمـت مارغريـت بالرسـالة إلى أبيها.



إرسـال عربــة فارغـة".
"حسـبتك تعارضـين حضـوره بشـدة، يــا مارغريـت"، قـال السـيد هيـل بنـبرة لا تخلـو مـن الدهشــة.














 عندمـا تســلمت رسـالة فريدريـك. لـو كان حــاضراً، لانتظـر منهـا أن تقــرأ الرســالة ألة ألـا





 طفيفـاً مـن شــانه أن يزيــد، ولـو بشــكـل محـدود، الاحتـمالات الضعيفـة لتعقــب




 سيستسـلم لنـدم شـديد عـلى شيء لا يكــن معـه إعـادة عقـارب السـا







 كي أصـلي. إنهـا محنــة كـبرى، يــا طفلتـي".
 تذكرتـه مـن الآيـات عـن الراحـة المقدسـة، أو النصـوص التـي تعـبر عــن الخضـوع



 تراخـت صلابـة مارغريـت إلى حــد مـا عندمـا لفتـت ديكِيــن انتباههـا بإشـارة مـنـ








انتحبـت ديكسِـن بصـوت عــالِ، وغطـت وجههـا بمنديلهـا، وغرقـت في حزنهـا إلى






الاطمتنــن عليهــها".

 متوقعــاًّ."
كان يفضـل السـيد ثورنـتِن لـو ســع أنهـا كانــت تعـاني حزنـاً طبيعيـاً. أولاً، كان في


 القـوى يرقـد إلى جانبهـا، ويتـكل عليهـا في كل شيء









 عـلى نحـوٍ أفضـل مــما كان متوقعاً'. إذاً كان لديهـا أمـلْ تتطلـع إليـه، أمـلْ مـشرق إلى

حـدٍ قــادر عـلى إضـاءة السـاعات المعتمـة، حتـى في قلـب طبيعتها الحساسـة، لابنـة


 أن يفـوز بحبها. وحتى في مصابهـا وحزنهـا، كانـت سـتجد الراحـة، بقناعـة مطمئنـة،
 كفيـلاً بـأن يجعـل وجــه السـيد ثورنـتِن الشـاحب المتجهـمْ يـزدداد عبوسـاً وصرامـةً
لـدى سـماعه جــواب ديكسِـن عـن سـؤاله.
" ربما أقوم بزيارتهم، أقصد السيد هيل، عله يستقبلني بعد غد أو بعده".




 ويتوجـب عليـه، بحكـم الـضرورة والظـروف القاهـرة، أن يـدور ويـدور مقتربـأ أكتثر مـن مركزهـا الفتـاك.
 ذلـك اليـوم، لكـن الظـروف مـ تكـن مناسـبة حينـذاك".



في تشـيـيع والدتها.

## المزيف والحقيقي

باتـت قدرتها عـلى "مواجهـة المحنـة عـلى نحـوٍ أفضـل مـما كان متوقعـاً" قيـداً ثقيـيلاً عـلى مارغريـتـ خطـر لهـا في بعـض الأحيـان أن تستســلم للمــزن، وتطلــق الـسراح











 أفـكاره في مسـار مختــفـ.

 ثـم التفـتـت إلى مارغريـت التـي بـدت في حالـة ليسـت "أفضـل مــما كان متوقعـاً". جمالهـا الفاتـن كان منطفئـاً بسـبـب السـهر، والدمـوع. طغـى عــلى ملامـح وجهــا

تعبـير مــن الحـزن الرقيـق الصبـور، وليـس عـن معانـاة في الوقـت الراهـن. م يكـن


 الموقـف بصـوت رقيـق جعـل الدمـوع تفيـض في عينيهـا، قبـل أن تشــيح بوجهها عنـهـ




 وفي الحال، جاءت ذيكسِن عند الباب وقالت، "آنسة هيل، أنت مطلوبة".

 منشـغلين بالحديـتـ. "ما الأمر يا ديكسِن؟"سألت مارغريت حالما أغلقت باب غرفة الضيوف.
 نـوم السـيدة هيـل، وأصبحـت الآن لمارغريـت بعـد أن رفـ الســن السـيد هيـل النـوم فيها
 مفتـش الشرطـة، يريـد مقابلتـك، يــا آنسـة. لكنـي وائقـة مـن أنـهـ لا يوجــد أي شيء عــلى الإطـلاق". "هل ذكر اسماً..." سألتها مارغريت بصوت غير واضح.


 أنت تحديااً".

مَ تقــل مارغريــت شــيئاً حتـى وضعـت يدهــا عــلى قفــل بــاب غرفــة المكتـب.
 شـعر المفتـش بفتـور همتـه بسـبب تصرفهـا المتعجـرف عندمـا دخلـتـ. كان هنـاك شيء مـن الغضـب، وإن كان منضبطــاً وتحـت السـيطرة، عـبرت عنــه ملامـح وجههـا


 واضحـة. تـوفي رجـل في المستشـفـى نتيجـة تعرضـه لدفـع أدى إلى سـقوطه في محطـة




عـلى الكحــول".
توسـعت عيناهـا السـوداوان الكبيرتـان قليلاً وهـي تحـدق مبـاثرة في وجـه المفتـشـ




 عـلى إكـمال قصتـه: "حسناً، وماذا بعد!"
"لا بــد مـن إجـراء تحقيـق بسـبب وجـود دليـل ضيـيـل عـلـى أن الضربــة، أو الدفـع،



 السـيدة الشــابة كانـت أنـتـ، وفي هــنـه الحالـة..."..
"م أكـن موجـودة هنـال"، قالــت مارغريــت وهـي تُتْبُت عينيهـا الخاليتــين مـن أي





 بأقصى سرعتـه مغـادراً المحطـة، كاد هـذا الحــال أن يسـقط أرضاً عندمـا اصطـدم به

 مديـر المحطـة أنـه، في ذلـك الوقـت تقريباً، شـاهد سـيدة شـابة ـ جميلـة، كـما ذكـر لـه صبـي يعمـل في محـل لبيع الخضروات ــ كان موجـوداً في المحطـة حينـاك اك ـ أن





 وفي طريقـه سـقط عــلى الأرض مـن شــدة الأم أو بسـبـب إفراطـه في الـشراب. وبقـي مسـتلقياً عــلى قارعـة الطريـق إلى أن وجدتــه الشرطـة ونقلتـه إلى المستشـفـى، لكنــه






أطلقهـا عــلى مـا أســـاه "خدعــة كورنــوول (63)" التـي جعلتـه أفقـر بمائــة جنيـهـ مــما



 ضرب أو دفـع الرجـل المسـكين مـما أدى إلى وفاتـهـ".








 بالكذبـة نفسـها، وصُدمـت مـن عــدم القـدرة عــلى تبديلهـا







 تحديـد الهويــة. تابـع كلامـه:

[^3]"مـن غــير المحتمـل يــا ســيدتي أن أُقـدم عــلى أي تـصرف مـن هــا النـوع. آمـل أن
 أحنـت مارغريـت رأسها حالمـا توجـه نحـو البـاب. كانـت شــفتاها متصلبتــين جافتـين حتى أنها مل تستـطع أن تتفـوه بكلـــات الـوداع المعتـادة. وفجـأة تحركت إلى الأمـام،

 أغلقـت البـاب، وسـارت خطـوات داخـل غرفـة المكتـب ثـم عـادت أدراجها، وكأنها تحـت تأثــير رغبـة جارفة، وأقفلـت البـاب مـن الداخـلـ. دخلـت غرفـة المكتـب، توقفـت، ترنّحـت، توقّفـت ثانيـة، ومَايلـت للحظـة في مـكان وقوفهـا، ـــم وقعـت عــلى الأرض مغشـياً عليهـا.

## التكفير عن الذنب

جلـس السـيد ثورنــتِن مـع السـيد هيـلـ لفــترة طويلــة. شـعر بـــن صحبتـه منحـت




 "عن الموت والسكون الثقيل، "وعن الدماغ الذي يرقد راكداً"

 مارغريــت. ســواء أكان تعاطفهــا الــذي كان ســيبدو شـــديد الحماســـة، أو الطريقــة المفعمـة بالحيـاة التـي ســيظهر عليها هـو مـا كان يخشـاه السـيد هيـل كـردة فعــلـ عليـه، أو كانـت تكهناته بْختلـف أنـواع الشـكوك التـي خطـرت عــلى بالـه في ظـرف



 ومخاوفـه التـي تجمّـدت في رأسـه حتـى الآن.


واحترامـاً عنـد السـيد هيـل. فـإن توقف هــذا الأخـير عـن الـكلام تعبـيراً عـن ذكـرى



 الـذي مـن شـأنه أن ينـير الأماكـن المعتمـة.



 الحديـث جعلهـما شـخصين اسـتثنائيين بالنسبة إلى بعضهمها بعضاً، وربطهـهما بربـاط

 بقدس الأقداس؟
جـرى كل هــا بينـما كانـت مارغريـت هامــدة شـاحبة عــلى أرض غرفـة المكتـب!



 "بدت وكأن شفتيها تتحركان

روحاً عذبة مفعمة بحبٍ
لا ينفك يقول للروح: تنهدي".
كان ارتعـاش الشـفتين أولى علامـات عــودة الحيـاة، محاولــة صامتــة للــكلام، لكـن

 مـن شـعرها وراحـت بغريـزة عفويـة تبحـث عنـه سـعياً منهـا لتمحـو آثـار الضعـف،

وتعيـد التـوازن إلى نفسـها. وبينـها كانـت تبحـث عـن المشـط، لم تجــد مفـراً مـن الجلـوس، مـن وقـتـت إلى آخـر، لاسـترجاع قوتهـا. انحنـى رأسـها إلى الأمـام، واســقـقرت












 سـيمنح فريدريـك مزيـداً مـن الوقـتـ.
صحـت مارغريـت بدخـول ديكســن إلى الغرفـة، بعـد أن رافقـتـت الســيد ثورنــنِن إلى بـاب المنـزل الأمامـي.
وه يقطع عشر خطـوات في الشـارع حتـى توقفت عـلـى مقربــة منـه عربــة ترجــلـ




"اسمي واطسُن، جورج واطسُن، يا سيد، أنت....". "أجل! بت مشهوراً، كما أسمع".
"أجــل يــا سـيدي، وأديـن لـك بالشـكر. لكنـي حاليـاً في مهمــة دفعتنـي لأتجـرأ عــلى
 تــوفي في المستشــفى ليلــة أمسس". "أجــل"، قـال السـيد ثورنـتِن. "ذهبـت وسـمعت كلامـاً مشوشـاً قـال الموظـف إنـه لا يفـــد بـشيء. للأسـف مل يكـن ســوى رجـل مخمـور، وعــلى الرغـم مـن أنــه مـن دون
 كــما أظـن، وهـي الآن فِي حالـة يـرثّل لهـا. مـاذا عنـه؟".
 للتـو؛ إنـه منـزل السـيد هيـل كـما أظـنـ". "نعـم!"، قـال السـيد ثورنـتِن وهـو يسـتـدير بحــدة، وينظـر في وجـهـ المفتـش باهتـمام مفاجـئ. "ومـا علاقتهـم بهــذا الموضـوع؟".

 مـن عـلى رصيـف المحطـة، وتسـبب بوفاتـه. لكـن الآنســة هيـلـ تنكـر أنهـا كانـت هنــاك في ذلـك الوقـتـ". "الآنسـة هيـل تنـكر أنها كانـت هنـاك!" كـرر السـيد ثورنـتِن العبـارة بصـوت مغايـر. "أخـرني، أي مسـاء كان، ومتـى؟".
"حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الخميس، السادس والعشرين". واصـلا ســرهما جنبـاً إلى جنـب بصمـت لدقيقــة أو دقيقتــنـ. كان المفتـش هـو مـن بـادر بالـككلام أولاً.






قــت لنفـي أن أتجـرأ وأسـألك إن...كــما تعلـم، مـن المحـرج جـداً أن تتعامـل مـع

 "وهـي أنكـرت وجودهـا في المحطـة ذلـك المسـاء!" أعـاد السـيد ثورنـتِن ترديـد العبـارة بصـوت رخيـم منخفض.
"أجـل يــا سـيد، مرتـين وبشـكـل صريـح وواضـح. قلـت لهـا بـأني سـأعود لمقابلتها، لكن



والسـيد النبيـل الـذي سـاعدني للحصـول عــلى مركـزي في ســـك الشرطـة".


ثانيـة".
"السيدة الشابة تتوقع زياريت".
"لا أود أن أؤخـرك سـوى ســاعة واحــدة فقـط. إنها الثالثــة الآن. تعـال إلى مســودعي
عنـد الرابعـة".
"حسناً، يا سيدي".
افـترق الرجـلان كلٌ في طريقـهـ، أسرع السـيد ثورنـتِنْ إلى المســودع، وأمـرـر موظفيـهـ





 كيـف يِكـن لامـرأة بهـذا النقـاء أن تنحــر مـن ســوكها النبيـل المحتشـم! لكـن هــل
 عليـه، للحظـة واحــدة لا أكـثر، ومـع ذلـك، وبينـما كانـت ماثـــة في خاطـره، أسـعده

بقـوة تأثـثـر جاذبيتهـا القديـم نحـو صورتهـا. ومـن نـم هــــا الكــنب والزيـف، كـم


 تحفظظ! كـم هـو مخيـفٌ وقاتـل ذلـك الشعور بالخـوف الـذي أجـبر مارغريـت عـلى الـى
 كانـت تتـورط فيـه، إن جـرى تحقيـق في الموضـوع، وتقــدم الشـاب بشــهادته. انتفض فجـأة. يجـب ألا يكـون هنــاك أي تحقيـق. سـينقذ مارغريـتا، ويتحمـل مســؤولية منـع إجـراء التحقيـق الـذي يسـتند في أساسـه عـلى ضبابيـة الشــهادة الطبيـة (التـي


 سـبـباً في ذلـكـ.
لـو علـم كيـف كانـت سـتـورط مارغريـت في القضيـة، أو تنبـأ بأنـه كانـتـ ســلطـخ







العتمـة بــدلاً مـن النـور.

 مههتـه. كتـب سـطرين عـلى قصاصـة مـن ورق، ووضعها في مغـلف أحكـم إغلاقـه،

"طلبــت مـن واطسُـن (الــذي كان عتــالا في المســودع قبـل أن يعمــل في الشرطـة)

أن يوافينـي هنـا عنــد السـاعة الرابعـة. التقيـت لتـوي سـيداً مـن ليفربـول يريـــ مقابلتـي قبـل مغادرتـه المدينـة. كـن حريصـاً عـلى تســليم واطسُـن هــنـه الرســالة عندمـا يـأتِي".
وكانت الرسالة تحتوي على هذه الكلمات:
"لا داعـي لإجـراء تحقيـق، فالدليـل الطبـي ليـس كافيـاً لتسـويغ ذلـك. لا تتخـــنـ أيَي





 الفتـى الـذي يعمـل في دكان الخـضروات، فلـم يكـن سـيـئأ، لكنـي أشــك في إمكانيـة إقناعهه بحلـف اليمـين بعـد مــا ســع إنـكار الآنسـة هيـل. إنـه عمــل مزعــج مــن














وقفت بجانب والدها وهي قَسكك بظهر الكرسي الذي يجلس عليه. "ستذهب إلى السرير فوراً، يا أبي، أليس كذلك؟ لا تسهر لوحدك!" ه تسـمع مـا قالـه لهـا رداً عـن سـؤالها، فقـد ضاعـت كلماتـه في فضـاء صـوت صغــر ضخَّمَ نفسـه بالنسـبـة إلى مخاوفها، واسـتبد بتفكيرهــا. كان هنـاك قـرع خفيـف عـلى جـرس البـاب.

قبلـت والدهـا، ونزلــت عـلى الـدرج بسرعـة مـا كان يتصـور أحــد رآهـا قبـل دقيقـة
 "ابـق مكانـك، أنـا سـأفتح البـاب. إنـه هـو، أعلـم ذلـك. باسـتطاعتي...بل يجـب عـلي أن أتدبـر الأمـر بنفـي".


 دمـاً، وإن كانـت شـفتاها لا تـزالان شــاحبتين متيبسـتين. فتحـت البـاب للمفتـش، وسـبقته إلى غرفـة المكتـب. وضعت الشـمعة عـلى الطاولـة، وأزالـت بـكل حـرص الجـزء المحترق مـن الفتـــل قبـلـ أن تسـتدير نحـوه. "لقد تأخرت!" قالت له. "حسناً؟"، وأمسكت أنفاسها بانتظار الرد. "آســف إن كنـت قـد ســبـت لـك أي إزعـاج لا داعِ لـه، يــا ســيدتي، فبعـد كل شيء، تراجعـوا عـن فكـرة التحقيق. كان لـدي عمـل آخـر يجـب القيـام بـه وأنـاسُ آخـرون لأقابلهـم، وإلا لكنـت جئتـك قبـل الآن".
"إذاً انتهى الأمر"، قالت مارغريت. "لن يكون هناك تحقيق إضافي".
 في مفكرتـه.
"السيد ثورنتِ!"
"أجل، إنه قاضٍ...ها هي الرسالة".

مل تتمكـن مـن رؤيــة الرسـالة لتقرأهـا، ليـس لأنهـا م تكـن قريبـة مـن الشـمعة.
 لـو كانــت تدرسـها بحـرص شــديد.




للسيد ثورنتِ..."
"السيد ثورنتِن!" قالت مارغريت مرة أخرى.



القضيـة".
تنهـدت مارغريـت بعمـق. م تشــا أن تســمع المزيــ؛ إذا كانـت تخـشـى مـا ســمعته


 لتسـتلمها. كان يضـع الرسـالة في مفكرتـه عندمـا قالـت "أظــن الخـط ليـس واضحـاً. م أسـتطع قراءتها؛ هـلا قرأتها لي؟". وقرأ المفتش الرسالة بصوت عال.
"شكراً لكك. هل أخبرت السيد ثورنتِّن بأنِي م أكن موجودة هناك؟".




للمحــل طابـت ليلتـك يـا ســيدتي".
"طابـت ليلتـك". قرعـت مارغريـت الجـرس مـن أجـل أن ترافقـه ديكسِـن إلى البـاب. وعندمـا عـادت ديكِيـن، مـرت مارغريـت بسرعـة بجانبهـا.
"كل شيء عــلى مــا يــرام"، قالـت لهـا مــن دون أن تلتفــت إلى ديكيــن. وقبـل أن









 تعريـف أو نكـرة، لكـن عقلهـا رفض الاسـتمرار بهـذه المهمـة. لكـن القناعـة التاليـة



 أنها، في عينـي السـيد ثورنـتِنَ، شـخص منحـط. مل تهتـم بالتفكـير حتـى بينها وبــين







 لنفسـها، علـم بكــنب ادعاءاتهـا قبـل أن يذهـب إلى المحقــق الجنـائي، مــما يــدل

عـلى أنــه عـلى الأرجـح كان متأثـراً بوجهـة نظـره لـضرورة تجنيبهـا تكـرار إنكارهــا







 مـن دون أن تــدري هـي شـيئاً، عــلى معرفـة بالاتهامـات القديــــة الموجّهـة لأخيهـا







 هــذه الفكـرة في نهايـة مشـوار طويـل مـن الهواجـس والأفـكار، كانـت تتحـاشى الطسـير


 الموعـد المعتـاد صباحاًا. فتحـت ديكسِـن البـاب رويـدأ رويـداً ومـــتـت رأسـها. وعندمـا تأكـدت أن مارغريـت كانـت مســيقظة، تقدمـت وبيدهــا رسـالة. "ها هنا شيء سيفرحك يا آنسة. رسالة من السيد فريدريك".
"شكراً كك، يا ديكسِن. كم الساعة الآن؟".

 "لا بـد أنـك تريديـن فطـورك. سـأحضره في دقيقـة. السـيد هيـل هــو مـن جهـز لـك

الفطـور".
 تفتـح الرسـالة. وأخــيراً فتحتهـا. أول مـا اســترعى انتباهـا






 الـبراءة، إن اسـتطاع إثبـات صحــة أقوالـه بشـهـود موثوقــنين، الأمـر الــذي يمكـن لــه،









 ملاحظـة: نجـوت بأعجوبـة! لا تخـبري أحــداً عــن زيـارتي، ولا حتـى لخالتـي شــو".

تفحصـت مارغريـت مغلـف الرسـالة الـذي كان قـد كُــب عليـه "متأخـر". يبـدو أن

 الخطيئـة! بــات فريدريـك بأمـان، وغــادر إنكلـترا قبــل عشريـن، بــل قبــل ثلاتــين

 وأيـن أصبـح شـعارها"افعل مـا يتوجـب عليـك فعلـه، وليكـن مـا يكـون؟". لـو أنهـا
 يكتشـفوا مـا رفضـت إخبارهـم بمـا يخـص شـخصاً آخـر، لكانـت الآن تشـعر بالراحـة مـن عـبء ثقيـل لا تشـعر بالمهانـة أمـام اللـه لأنها أخفقـت في إيمانهـا وثقتها بـهـ،



 الإحسـاس بغضـب اللـه، لأنـه يعلـم كل شيء ويسـتطيع أن يقـرأ توبتهـا، ويسـمعها


وجهها في الوســادة؟ مــا هــذا الشـعور الـذي بــات يســولي عليهـا الآن؟ نهضـت مـن السريـر، وانغمســت في الصـلاة طويـلاً بخشــوع. كانـت الصـلاة كفيلـة

 مخلـوق فيهـا. فمجـرد التفكــير بانـهـ ولا بــد كان ينظـر إليهـا باحتـــــار، كان يقـفـ


 م يســوعب السـيد هيـل الـشيء الكتــير مــما ورد في رســالته، بــل كان قلقــاً عــلى

مارغريــت وملامحهـا الشـاحبة المنهكـة، لاسـيما أنها بــدت، وعـلى نحـو متواصـل، كــما لـو كانـت عـلى وشــك البـكاء.
"أنـتـت حزينـة بشـكل لا يصـدق، ولا عجـب مـن ذلـك. عليـك أن تدعينـي أرعـاك وأهتـم بــك".





 القيـام بذلـك. صحيح أنهـا ستشـعر بالارتيـاح، لكنها سـتضا








 يضطـرم في أعماقها. كلا، سـتحتفظ بالـسر لنفسـها، وتتحمـل وزره وحدهـا ورهـا وحيـدةً



 الأمـر الـذي أثـار حفيظـة ديكسِـن بـإصراره عـلى رعايـة ابنتـه بنفسـهـه

وأخـيراً ابتســمت ابتسـامة ضعيفـة حزينـة، لكنها كانـت كافيـة لإدخـال الـسرور عـلى
قلبه




 "الاسـم جميـل وناعــم".
"لكنهـا صغــرة في السـن! أصغـر منـي بعـام وشـهرين، أي بعمـر إيديـث عندمـا
خطبهـا النقيـب لينوكـس. أبي، ســنذهب لزيارتهـم في إسـبانيا". هـز رأسـه. لكنـه عـاد وقـال، "إن أردت ذــكَ، لكـن دعينـا نعــود إلى هنــا فمــن

 وتعطينـي عنـد عودتـك تقريـراً مفصـلاً عــن كنتـي الإسـبانية". "لا، يا أبي، لن أذهب من دونك. من سيرعاك في غيابي؟".

 سـيكون عمـلاُ متواصـلاً. يـكـــك، إن أحبــت، الذهـاب لزيــارة إيديـث في كورفـو".
 أريـد الذهـاب. آمـل أن ينجـح السـيد لينوكـس كي يتمكـن فريدريــك مــن اصطحـاب
 زوجهـا هنـاك لفـترة أطـول في كورفـو. ربـــا نراهـمـ هنـا قبــل أن ينقـضي عـام آخــر".
(64) المشَـيخية أو النظـام المشـيخي أو البريسـبيتاريةة Presbyterian) تشـير إلى كنانـس مسـيحية عـدة تتبع تعاليـم

 وضرورة البركـة عـن طريـوَ الإيـــان بالمسـيح. (م)

وصلـت موضوعـات السـيد هيـل إلى نهايتهـا. اســولت عـلى ذهنـه ذكريــات مؤلمـة دفعتـه إلى الصمـتـ. راحـت مارغريـت تدريجيـاً تحدثـه: "أبي...هـل رأيـت نيكـولاس هيغينـز في الجـــازة؟ كان حـاضراً، ومـاري أيضـاً. المسـكين،



 قويـة بــا يكفـي لتمـشي كل تلــك المسـافة"

 ومع اقتراب حلول المساء، قال السيد هيل:
 أن أراه. قـال لي إنـه سـيحاول أن يجلبـه لي اليـوم".








 الصبـاح، قبـول العطـف الــذي أبـــاه في الاستفسـار مجــداداً مـن الأطبـاء كي بِنــع




منصـف كي يحتقرهـا إلى درجــة كانـت سـتحترمه عـلى نحـو أقـل لـو أنهـا ظنـتـت أنـه




"قولي له يا ديكسِن، أنا أفضل حالاً، لكن الآنسة هيل..." "كلا يا أبي، لا تقل شيناً عني. هو أصلاً مل يسأل".
 الذهــاب إلى السريــر فـوراً. لقـــد أصبحـت شــــاحبة". مل ترفـض مارغريــت هــذه المــرة الذهــاب إلى النـوم، رغــم أنهـا كانـــت ممتعضــة







## الاتحاد لا يعني دائماً القوة

 هيغينـز وابنتـه. تذكـرا مـا فقــداه مؤخـراً بـنـوع مــن الخجـل الغريـب مــن ملابسـهـا







 "ارتأينا أننا فلك فرصة جيدة لرؤيتك بعد الغداء"، قالت مارغريت. "كان لدينا أحزاننا أيضاً منذ أخر مرة رأيتك فيها"، قال السيد هيل.

 "أنت عاطل من العمل؟" سألته مارغريت.




"نحـن مدينـون لـاري ببعـض المـال"، قـال السـيد هيـل، قبـل أن تضغط مارغريـت عـلى ذراعـه بقــوة لتمنعـهـه مـن الـكلام "إن أخـنت المـال، سـأطردها خـارج البيـت. سـأبقى داخـل هــنـه الجــران الأربعـة، وهـي سـتبقى خارجها، هـــا..."
"لكنتــا مدينـون بالشـكر لهـا عـلى خدمتهـا الطيبـة"، بــدأ السـيد هيـل الـكلام مـرة
ثانيـة.
"م أشــكر يومـاً ابنتـك عــلى حبهـا لابنتـي المسـكينة. م أسـتطع أن أجــد الكـــهات


القليـل الــني اسـتطاعت مــاري أن تخدمكــم بــه". "هل أنت من دون عمل بسبب الإضراب؟"
"انتهـى الإضراب، في الوقـت الحـالي. لكنـي مـا أزال مـن دون عمـلـ، لأننـي ط أطلبـهـ، وم أطلبـه لأن الكـلـمات الطيبـة باتـت نـادرة، أمـا الخبيثـة، فـما أكثّهـــا". كان في مـزاج مناسـب ليستمتع بتقديـم أجوبـة شـبيهة بالألغـاز. لكـن مارغريـت رأت أنـه يحـب أن يُطلـب منـه التوضيح.
"والكلمات الطيبة هي...؟"
"أن تطلـب عمـلًا. أظــن أنهـا تـكاد تكــون أفضـل الكـلـمات التـي يسـتطيع الرجـال

"والكلمات الخبيثة هي تلك التي تحرمك العمل عندما تطلبه".
"أجـلـ. تقـول الكلـمات الخبيثـة "أيها الشـاب الرائع! كنت صادقـاً ومخلصـاً لجماعتكا




 أكـون حكيـهاً عـلى طريقتهم. ربهـا كنـت تعلمـت لـو أن أحدهـم حـاول أن يعلمني".
"ألـن يكـون مــن الأجـدى"، سـأله السـيد هيـل، "أن تطلـب مــن سـيدك القديـم أن
 نظر مرة أخرى، نظرة حادة إلى السائل، ثم أطلق ضحكة مريرة مكبوتة. "يا سيد! إن لم يكن هناك أي إزعاج، سأسألك بدوري سؤالاً أو اثنين". "تفضل"، قال السيد هيل.
"أظـن أن لديـك طريقـة مـا لتكسـب لقمـة عيشـك. إذ قلـما يعيـش النـاس في ميلـتِن
 "أنـت محـق تـامـاً، فلـدي عقــار خـاص بِي، لكنـي أتيـت للاسـتقرار في ميلـتِن كي أصبـح مدرسـاً خاصاً".
"كي تــدرس النــاس. حسـناً! وأظـن أنهـهم يدفعـون لــك مقابــل تدريسـهم، أليـس
كذلـك؟؟".
"نعم"، أجاب السيد هيل مبتسماً. "أدرسهم كي يدفعوا لي المال".
 تفعـل بالمـال الــذي يدفعونــه مقابـل أتعابـكـ، في مقايضــة عادلـــ؟". "لا، بالتأكيد لا!".





ذلـك؟".
"قطعاً لا!"
"هل ستقبل ذلك، إن قالوها؟".
"ســيكون ذلـك نوعـاً مــن القــر الــني سـيجعلني أفكـر حتـى في الخضـوع لهـذه
الإمـلاءات".
"لا توجـد فــوة في هــنه الأرض الواسـعة تجعلنـي أخضع"، فــل نيكـولاس هيغيــز.
"الآن أدركـت مـا أعنيـه. لقــد أصبـت عـين الحقيقـة. فالسـيد هامـبر الـذي كنـت









 "وهل هذا الأمر بعدم مساعدة الاتحاد بات مُطبقاً في جميع المصانع؟".
 لـن يسـتطيعوا الالتـزام بـه. لكنـه مطبق حاليـاً. وشـيئاً فشـيئاً، سـيجدون أن الطغـاة

يصنعـون المنافقــين".
سـادت فـترة مــن الصمـتت. تــرددت مارغريـت إن كان يجـب عليهـا أن تقـول مـا




فحسـب.
"هـل تـذكـر باوتـشر عندمـا فـال إن الاتحـاد طاغيـ؟؟ بــل أظنــه فــال أسـوأ الطغـاة

صمـت لفـترة طويلـة قبـل أن يتكـلـم. كان يضـع رأسـه بــين يديـه ويحملـق فِي النــار، فلـم تسـتطع مارغريـت أن تقـرأ تعابـير وجهـه.
(65) حتى العام 1971 كان الجنيه الإسترليني يضم عشرين شلنا، وكل شلن يضم اثني عشر بنساً. (م)
"ــن أنكـر إلا مـا يجــده الاتحــاد ضروريـاً لإجبـار العامـل عــلى مـا يخـدم مصلحـة هــذا العامـلـ سـأقول الحقيقـة. يعيـش العامـل حيـاة صعبـة، إن لم يكـن في الاتحـاد.
 يرعاهـا بنفسـه، أو مـن أجــل نفســه. إنهـا الطريقـة الوحيـدة التـي يِكــن للعــمال بوسـاطتها تحصيـل حقوقهـم، مـن خـلال توحدهـمـم كلـمـا زاد عــد الأعضـاء، زادت



 ويصبـح حكيـماً وصالحـاً رغـماً عنـه. باوتـشر كان أحمـقَ عــلى الـدوام، وليـس أكتثر

حماقــة مـما كان عليـه فِي النهايــة".
"لقد آذاك؟" سألته مارغريت.
"أجــل، آذاني. كان الــرأي العـام معنـا، حتـى بـــأ ومــن هــم عــلى شــاكلته أعــمال الشـغب ومخالفـة القانــون. وهكــا انتهـى الإضراب".
 يكـن ذلـك في صالحـكـ، وأنـتـت أتـرت جنونـهـه".
"مارغريـت" نتههـا والدهــا بصـوت منخفض، لأنـه رأى العاصفـة تتجمـع عـلى وجـهـ
هيغينز.
"تعجبنـي" قـال هيغينـز فجـأة. "إنهـا تتكلـم بصراحـة عـما يجـول في رأسـها. لكنها




 أقحوانـاً، فهو ليـس أكثر مـن عشـب ضـار يزحـف عـلى الأرض - يجـب أن نزيحهـم

مـن الطريـق. أنـا في خـلاف كبـير معـه الآن، ولذـلك لا أتكلــم عنـهـ بإنصــاف. لـــي رغبـة بـأن أمـرر محراثـاً فوقـه، بــكل فـرح وسرور".
"ملاذا؟ ماذا كان يفعل؟ هل من شيء جديد؟". "بالتأكــد، فهـذا الرجـل لا يخلـو مـن المشـكلات أبـداً. فهـو يثـور ويهتاج مثـل الأحمق

 يتابـع ملاحقـة مـن شـاركوا في أعـمال الشـغب قضائيـأ. فعــاد باوتـشر إلى منزلـهـ،



 جوعـاً لـو م يسـاعده الاتحـاد في محنتـه. ذهـبـ إلى هنـاك ليتعهــد ويلـزم نفســهـ،

 كلمـة واحـــة. وأخـرني مـن حـضروا اللقـاء، أن الخائـنـ راح يبـكي مثـل الأطفـال". "يـا اللـه، كـم هـو مريـع! ومثـــير للشــفقة!" تعجبــت مارغريــتـ. "هيغينـز، لا أظــن

 يكونـه الآن".
"جعلته ما يكون! وما كان هو؟"



 نفسـه مســموعاً عـبر الهـواء، ووصـل إلى أذانهـم؛ مشـــــة مضبوطـة متعبـة لرجـال

يحملـون عبنـاً ثقيـلاً. اندفـع ثلاثتهـهم إلى بـاب المنـزل بدافع لا يُقـوَم، قادهـم قَسراً
 كان هنــاك ســة رجــال، ثلاثــة منهــم مــن الشرطـة، يسـيرون في وســط الشـارع.


 الذيـن أجابـوا عـلى مضض في نهايـة المطـاف، حتى أنهـم أعـادوا سرد الحكايـة أكـثر

من مرة.
"وجدناه في الساقية في الحقل هناك".
"الساقية! ليس فيها ماء يكفي ليغرق!"
"كان شاباً قوي الإرادة. كان منكباً على وجهه. قرف من الحياة، واختار أن يموت".




 الســاء. وبسـبب الوضعيـة التـي عُثرُ عليها ميتاً، كان وجهـهـ متورمـأ مشـوه اللـون،







 الـذي كان يتمنـى لـو يعـود إلى داخـل منزلــهـ.
 ولكـن بسرعـة، لأنـه لا يِكنتـا أن نتركـه هنـا لفــترة طويلـة ".
"لا أستطيع الذهاب"، قال هيغينز. "لا تطلبوا مني ذلك، لا أستطيع أن أواجهها". "لكنــك تعرفهـا"، قــال الرجــل. "لقـد تعبنـا كثـــراً في إحضـاره إلى هنـا، والآن جــاء دورك".
"لا يِكنتـي القيـام بذلـكـ"، قــال هيغينـز. "أنـا لا أطيـق النظر إليـه. م نكـن أصدقـاء؛ والآن هـو رجـل ميـت".
"إن كنـت لا تريـد الذهـاب، فلابـد مـن أحــد آخـر. إنها مهمــة كريهـه، لكنهـا فرصـة.
 لهـا النبـأ بالتدريـج". "هلا ذهبت يا أبي"، قالت مارغريت بصوت منخفض.
 لاحظـت مارغريـت أن والدهـا كان يرتجـف مـن قمـة رأسـه حتى أخمـص قدميـه. "أنا سأذهب"، قالت مارغريت. "بـاركك اللـه يــا آنسـة، إنـه تـصرف لطيـفـ، لأن زوجتـه، كـما سـمعت، مريضـة، ولا يعلـم سـوى عــدد قليـل مــن النـاس هنـا عنهـا".


 وأغلقتـه، ثــم أعـادت المـزلاج مـن دون أن تراهــا المـرأة.


 الأطفــال عــلى صوتها فلـم يسـمعها أحــد، فحاولــت مــرة ثانيــة. "كيف حالك، سيدة باوتشر؟ أخشى أنك لست على ما يرام".
"آمـل أن أكـون بخـير"، قالـت شـاكية. "تُركـت وحيـدة لأرعـى هـؤلاء الأطفـال، وليـس لـــي شيء أعطيهم كِ يسـكتوا. مـا كان يجـب عــلى جـون أن يتركنـي في هــذه الحالـة

البائسة".
"كم مضى على غيابه؟".
 غرانفيــد. لكـن كان مـن المحتمـل أن يكـون قــد عـاد، أو أرسـل يخـبرني أنــه حصـلـ عـلى عمــل. ربـــا هــو...." "لا تلوميه"، قالت مارغريت. "أنا متأكدة بأنه كان يشعر بمعاناتك...". "هـلا سـكت عـن الـصراخ، وتركتنـي أسـمع السـيدة تتكلـم!" قالـت، وهـي تخاطـب نفسـها بنـبرة قاسـية، لطفـل مشـاكس لا يتجـاوز عمــره عامـأ واحـداً. تابعـت كلامهـا تسـؤُغ تصرفها لارغريـت، "لا ينفـك يبـكي ويشـكو، يســألني "أيـن بابـا"، ويريـد أن
 إنـه حبيـب والــده". قالـت في تبــل مفاجـئ في مزاجهـا، وحملـت الطفــل فـوق ركبتها، وراحـت تقبلـه بحـبـ.

وضعت مارغريت يدها على ذراع المرأة لتلفت انتباهها. تلاقت عيناهما.
"يا للطفل المسكين!" قالت مارغريت بهدوء؛ "كان حبيب والده".
 أمـام مارغريـت. بقيتـا صامتتـين لدقيقــة أو دقيقتــين. تابعـتـت الســيدة باوتـشر




 "كان يحبه كثيراً".


وقـت طويـل. لكنـه عندمـا كان حيـاً ومعنـا، أحبنـا جميعـاً، أحـب هـذا الطفـلـ ربــا

 "إن كان مريضـاً عـلى وشـك المـوت، هِكنهـم أن يحضروه إلى هنــا. لكنـي أنـا مريضـة

أيضـاً، ومنــن فـترة طويلـة".
"لكنه مات...غرقاً".


 جون...يـا زوجي!".
أنقذتها مارغريـت مـن السـقوط عـلى الأرض عندمـا تلقفتهـا بذراعيها. جلسـت عـــلى




 ارتعشت الأم مستلقية بين ذراعي مارغريت التي سمعت ضجة عند الباب.

 وحــر ربمـا لـن تسـمعهم. لقـد أغمـي عليهـا، هــذا كل شيء".
 "لكنـك غــِير قـادرة عــلى الإمسـاك بهـا. انتظـري، سـأحضر وسـادة، ونضعهـا عــلى الأرض".

كانـت هــنه الجـارة المتعاونـة مصـدر ارتياح كبـير لمارغريـت؛ كان واضحـاً أنها غريبة عـلى المنـنزل، وافـدة جديـدة عـلى الحـي، لكنهـا بالفعـل كانـتـ لطيفـة وحنونـة حتـى

أن مارغريــت شـعرت بأنـهـ ط يعــد هنــاك مُســوِّغ لوجودهـا، وأنـهـ مـن الأفضـل،
 يتعاطفـون مـع المـرأة المفجوعــة. تلفتـت حولهـا بحــاً عـن نيكـولاس هيغينــز. لم يكـن موجـوداً. تحدئـتـت مـع المـرأة التـي بــادرت بوضـع السـيدة باوتـتر عــلى الأرض. "هـل طلبـت مـن هـؤلاء النـاس بأنـه مـن المستحسـنـن أن يغـادروا بهــدوء؟ وبالتـالي
 وقـل لهـم أن يخرجـوا. إنها لا تسـتطيع التنفـس، المسـكينة، وكل هـــا الحشــد مـن

النــاس حولهـا".
كانــت مارغريـت جاثيـة بجانـب السـيدة باوتـشر تَسـح وجههـا بالخـل، لكـن وفي غضـون دقائـق فوجئـتـ بدفـق مـن الهـواء المنعـش يجتـاح المنـزل. التفتـت حولهـا، فلمحـت ابتســامة متباديـلـة بـــين أبيها والمـرأة الأخـرى. "ما الأمر؟" سألت مارغريت. "إنهـا صديقتنـا الطيبـة هنـا"، أجـاب والدهـا، "لقــد وجــدت طريقـة رائعـة لإخـلاء

المنـزل".
"طلبـت منهـم أن يغـادروا، ويأخــذ كل واحــد منهـم طفــلاً، وأن يترفقـوا بهـم لأنهـم يتامـى، وأمهـم أرملـة. وهكــذا سـيجد الأطفـال الطعـام والحنـان اليـوم. هـل تعلـم زوجتـه كيـف مـات؟".
"لا"، قالت مارغريت؛ "م استطع إخبارها كل شيء دفعة واحدة".

 "لا؛ أخبريها أنت"، قالت مارغريت.
انتظـروا بصمـت حتـى اسـتعادت وعيهـا كامـلاً، فجلسـت جارتهـا عــلى الأرض، ورفعـت رأس السـيدة باوتـشر وكتفيهـا عــلى حضنهـا. "يا جارتي،" قالت المرأة، "توفي زوجك، هل تعرفين كيف مات؟".
"غــرق"، قالــت الســيدة باوتــشر بصـوت واهــن، وبــدأت تبـكي لأول مــرة وهـي تتلمـس فابعتهـا.



 والأم مثلـه، وإلا قــد نفعـل مــا فعـلـ". "تركنـي وحيــدة مـع كل هــؤلاء الأطفــال!"، بكــت الأرملــة، ولكــن بانزعـاج عــلى
 أن تشــعر بتأثــــر فقدانهـا لزوجهـا عليها وعـلى أطفالهـا.

 الـذي لم تكـنـن تــدري بوجـوده حتــى الآن. "من وعد بأن يكون أبا لمن لا أب له؟"، تابع كلامه.
 التشـكيك بقدرتـه، يــا سـيدي،...لكن الأمـر يحتـاج قـدراً مـن الإيمـان"، وراحـت تبــيكي
"سـتكون قــادرة عــلى الـكلام بشـكل أفضـل غــداً، يــا ســيد"، قالـت الجـارة. "لعـلـ أفضـل مـا سيواسـيها الآن أن تشـعر بطفلهـا الصغــر عـلى صدرهـا أشــعر بالأسـف

لأنهـم أخـــوه".






إن أتيتـم غــداً، مِكنكــما أن تتحدثـا إليها. أمـا الآن فهـي ليسـت مسـتعدة". عندما خرجت مارغريت إلى الشارع، توقفا عند باب هيغينز المغلق. "هل يِكننا الدخول؟" سأل أبيها. "كنت أفكر فيه أيضاً". طرقـا البـاب، لكـن أحــداً مل يــرد. حــاولا فتـح البـاب لكـــه كان موصــداً بالمـزلاج. سـمعاه يتحـرك داخــل المنـزل. "نيكــولاس!" قالـت مارغريــت. م يـرد أحــد، وكانــا عــلى وشــك أن يغـادرا، لأنهـهـا اعتقـدا أن لا أحـــ في المنـزل، لـولا م يسـمعا صـوت ســوـوط شيء مــا، مثـل كتـاب، في الداخـلـ.
"نيكولاس!" نادت مارغريت مجدداً. "هذا أنا وأبي. ألن تدعنا ندخل؟".

 كان السـيد هيـل يـود أن يـصر عــلى رغبتهـهـا بالدخـول، لكــن مارغريــت وضعـت سـبابتها عــلى شـفتيها.
 يـوم كهذا".

## التوجه جنوباً

عندمـا جـاءت مارغريـت ووالدهـا في اليـوم التـالي للاطمئنــان عـلى الأرملـة باوتـشر،











 "هـل هــنا الـشيء الموجـود في الأعـلى حقـاً هـو أبي؟ إنـه لا يشـبهه، لقـد فزعـت منـه، وأنـا هـ أفـزع مـنـن أبي أبـــاًا

 مزيجـاً مــن قســوة الرعـب وعمــق الحـرن الطبيعـي. حاولــت مارغريــت أن تُحـوُّل


والدهـم يتمنـى منهـم أن يفعلـوه، وإن بـــا طـرح هــا الأمـر فضوليـاً. كان النجـاح

 مجـرداً رفيـع المســوى أمـام المـرأة المريضـة المتعبــة. مل تسـتطع أن ترتــــي بعقلهـا








 وجوعهـم ـ ـكلهم شـكلوا جيشـاً مـن الأعـداء الشـخصصين يتحملــــون مسـؤولية أنها باتـت أرملـة عاجـزة، لا حـول لهـا ولا قـوة.





 "لكـن لا بــد للنــاس أن يعيشــوا في المــدن، وفي الريـف يكتســب البعـض عـــادات التفكـــير الــــدري الخاملــة ".




إلا أن كليهــما يجــدان صعوبــة في تحقيـق مسـتقبل مـن أي نــوع؛ الأول بســبب الحـاضر الحـي المتســارع والقريـبـ منـه؛ والثـاني لأن الحيـاة تغريــه بالاســتمتاع


الحصـول عليهـا، يخطـطـ، ويحــرم نفســه، ويتطلــع إلى الأمـام".
 الراهـن ينتجـان التأثــير نفسـهـ لكــن هــنـه المسـكينة السـيدة باوتـشر! لا نسـتطيع أن نقـدم لهـا الكتـــر".
 آه يـا أبي! كـم هـو قـاس هــا العـا
 حزنتـا. كـم كانــت مفرحــة زيــارة فريدريــــاك".



 كانـت هنــا تشـعر بهـذا الذنـب؟











أو تغليـف البضاعـة السـيئة لتبـدو فاخـرة متميـزة مـن ناحيـة، وادعـاء ثـروة ومـوارد لا يمتلكونهـا، مـن ناحيـة أخـرى. كــما تذكـرت نظـرة الاسـتياء الهادئـة التـي بانـت عـلى وجهـه وهـو يـشرح بيضـع كلـمات لتفهـم أن جميـع الأسـاليب الملتويـة، ضــــنـ الإطـار العـام للتجـارة، تبقـى ضــارة ومؤذيـة عــلى المـدى الطويـل، وأن اختبـار مثـل هـذه التصرفـات اسـتناداً إلى معيـار بائـس للنجـاح، لا يعـدو كونـه مجــرد حماقــة في متـل هــنه الأسـاليب، وفي كل نـوع مـن الغـش والخـداع في التجـارة، وأشـــياء أخـرى. كـما تذكـرت أنهـا حينـذاك، وكانـت تتمسـك بحقيقـة لا تقبـل المسـاومة، سـألته إن كان لا يعتقـد بـأن الـشراء بسـعر رخيـص والبيـع بسـعر عـال يؤكـد الحاجـة لعدالـة شـفافة ترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بفكـرة الحقيقـة، حتـى أنها في ذلـك اليـوم اسـتخدمت كلمـة "شـهامة"، إلا أن أبيهـا صحـح عبارتهـا بكلمـة أرقى "مسـيحية" ليسـحب النقاش نحـوه، بينـما جلسـت هـي صامتـة يراودهـا إحسـاس ضئيـل بــالازدراء. لا مزيــد مـن الازدراء! لا مزيـد مـن الحديـث عــن الشـهامة! مـن الآن وصاعـداً، يجـب عليهـا أن تشـعر بالمهانـة والعــار في نظـره. لكـن متـى ســقابله وتـراه؟ قفـز قلبهـا بــن أضلاعها خوفـاً مـع كل قـرع عـلى جـرس البـاب، إلا أنهـا، ومـع سـكـوت الجـرس، كانــت تشـعر عـلى نحـو غريـب بالحـزن وغضـة في القلـب مـع خيبـة جـرس. كان
 الواقـع، كان ثــة بعـض النقـاط في نقاشـهما تلـك الليلـة لم يسـعفهما الوقـت للتوسـع فيها، عـلى أن يلتقيـا مـرة أخـرى لمزيـد مـن النقــاش في مسـاء اليـوم التـالي، إن أمكـن، أو عـلى الأقـل في أول مســاء يسـتطيع الســيد ثورنــتِ القـدوم. كان السـيـ هيـل يتطـلـع إلى هــذا اللقــاء منــذ أن افترقـا. إذ مل يكـن قـد اسـتأنف بعــد الــدروس لطلابـه التـي كان قــد توقـف عنهـا مـع اشـتداد الــرض عـلى زوجتـه، لذـلـك كان لديـه قــدر أقـل مـن المشـاغل عـلى غـير العـادة، فضـلاً عـن أن النشـغاله بِـا جـرى في اليـوم الأخــير أو قبلـه (انتحـار باوتـشر) أعـاده إلى تأملاتـه برغبـة أقـوى مــــا مـا مـضى. بـــا مضطربـاً قلقـاً طــوال المسـاء، وهـو يـردد قائـلاً "كـــت أتوقـع لقــاء السـيد ثورنــتِن. أظــن أن مـن أحـضر الكتـاب الليلـة الماضيـة لا بـد أنـه كان يحمـل رسـالة، ونـسي أن يسـلمها. أمل تصلنـا أيُّ رسـالة اليـوم؟".
"ســأذهب لأتأكـد مــن ذلـكَ، يــا أبي"، قالـت مارغريـت، بعـد أن قـرع جـرس البـاب

 خطـوة تصعـد عــلى الــدرج، وعلمـت أن ديكبيـن كانــت قادمــة. رفعـت رأســها وتنهـدت، بــل وظـــت أنهـا شـعرت بالسـعادة.

 "مـن الأفضـلـ أن يصعــد إلى هنــا، يــا ديكسِـن، ويرانـا نحــن الاثنــنـن، ويختـار مــن يحـدث أولاً".
"حسـنا! يــا سـيدي. ليسـت لــدي أيُّ رغبـة في سـماع مــا يريــد قولـه، بالتأكيـد، لكـن
 " باسـتطاعته أن يِسـح حــذاءه" قــال السـيد هيـلـ ذهبــت ديكِيــن لتطلــب مــن
 قدميـه مـتردداً، ثـم جلـس أسـفل الــرج وخلع حـذاءه، وصعـد الــرج مـن دون أن
يـــول كلمــة واحــدة.
 (توجـه بالـكلام إل مارغريـت) إن ظهــرت أمامــك مـن دون حــنـاءاء، كــت أمـشي في


 وبفضـل اسـتعداده الدائـم للتعاطـف مـع الخجـل والـتردد، أو الحاجــة لضبـط النفس، سـارع السـيد هيـل إلى نجدته.

 الخمـول. هــل جهـزت الشــاي، يــا عزيـزتي مارغريـت؟؟".

طبعاً م يكـن بَقـدور مارغريــت أن تعـد الشـاي إلا إذ تولـت الأمـر بنفسـها، ومـنـنَّم



 هــذا الموقَف بالإضافــة إلى تعامـل مارغريـت الصبـور معهـا، جعـلا ديكسِـن تشـعر بالخجـل مـن نفسـها.
"لا أفهـم سـبـب إصرارك أنــت والســيد عــلى السـماح للطبقــات الدنيـا بالصعـود إلى

 شرفـأ لهـها حتـى أن يدخـلا المطبـخـ".
 الاثنــنـن معـاً. وبعـد أن غـادرت مارغريـت الغرفـه، سـارع إلى البـاب وتأكـد مـن إغلاقه

"يـا سـيد" فــال، "لا يِكــكـ أن تخمـن مـن أجـل مـاذا كنـت أجـوب الشـوارع اليـوم،

 سـأعض لسـاني قبـل أن أتـسرع في الـكلام. مـن أجــل ذلـك الرجل...أنــت تفهـم مـا أقصـد"، وهـز سـبابته مشــيراً إلى جهــة لا عــلى التعيـين.


 الـذي أغـرق نفسـه، المسـكين! م أقتنـع بأنـه فكــر أن يسـتلقي ويـدع المـاء تزحـف فوقـه حتـى مـات، باوتـتر".
"الآن فهمت"، قال السيد هيل. "عد إلى ما كنت تقوله: لن تتسرع في الكلام...".
"مـن أجلـه. ليـس مـن أجلـه تحديــداً، فأيـاً وأينــما كان الآن، لــن يـــاسي الجـوع والـبرد
 "ليبـاركك اللـه!" قــال السـيد هيـل، بانفعـال، قبـل أن يهــدأ ويقـول بحماســة "مـاذا تقصـــ؛ أخــرني".




يتحمـل المســؤولية".
شـد السـيد هيـل عــلى يــد هيغينـز، وصافحـه بحـرارة مــن دون أن يتكلــم. أحـس هيغينـز بالخجــل والإحــراج.




 أسـود منبـوذ، لا حـول لـه ولا قـوة. سـيموت الأطفـال جوعـاً إن مـ أفعـل شـيـيأًاً إلا إن سـاعدتني أيهـا القـس".
"أساعدك! كيف؟ سأفعل أي شيء، لكن ماذا باستطاعتي أن أفعل؟"

 لكنـي كنـت أفكــر إن اسـتطعت أن آخذهـم إلى هنــاك حيــث الطعــام رخيـص،
 تسـاعدني أن أجـد عمـلاً هنـاكـ ـ م أبلغ بعـد الخامسـة والأربعـين وأظــن أن لـدي مـا

"لكن ما العمل الذي يِكنك أن تقوم به، يا صديقي؟".
"أظن أن باستطاعتي أن أعزق وأرفش....".

ولقـاء ذلـك"، قالـت مارغريـت وهـي تتقــدم إلى الأمـام "ومـن أجــل أي شيء يِكنـك

 لديـك حديقــة صغــيرة".
"يمكـن للأطفـال أن يفعلـوا ذلـك"، قـال هيغينـز. "قرفت مـن ميلـتِن، وميلتِنْ قرفت
"لسـت مضطراً للذهــاب إلى الجنـوب"، قالـت مارغريـت "فعـلى الرغـم مـن أي شيء


 عــما اعتـدت عليـه".
"ليس لدي شيء محدد بالنسبة لطعامي"، قال منزعجاً.















لــن تطيـق الحيـاة مـع هــذا النـوع مـن العــمال. فـما يبــو لهـم ســلاماً وطمأنينـة،
 لـن تسـتطيع دفع نفقــات انتقـال الأم والأطفـال إلى هنــاك... وهــذا أمـر جيـــ". "فكـرت بهـذا الأمـر. منــزل واحـد سـيكفينا، وأثـاث المنـــزل الآخـر مِكــن الاسـتفادة





 أجـر جيـد في ربـع واحـد، لا نجـد حتى قرشـاً واحـــاً في الربـع التـالي. بالتأكيـد العـالم










 حلقهـا)، "هيغينـز هـل ذهبــت إلى مصنـع مارلـبره لتبحـث عــن عمــل هنــاك؟". "عند ثورنتِ؟؟" سأل. "أجل ذهبت إلى هناك".
"وماذا قال؟".
"إن رجـلاً مـــلي لا مِكـن لـهـ أن يقابـل السـيد. وطلـب مـن الحـارس أن أغـادر المـكان.
فـلا عمـل لي هنـاك".

يسـتخدم هــه اللغـة".
"بالنسـبة للغـة، تعــودت عليهـا، ولا أهتـم بهـذا الأمـر. فانــا لســت أكـثر تهذيبـاً عندمـا أغضـب. مـا يزعجنـي هـو أننـي م أعــد شـخصاً مرغوبـاً بــه هنــاك، ولا في أي مـكان آخـر".



فعلـت ذلـك".
"لـن يجـدي الأمـر نفعـاً"، قــال السـيد هيـل بصـوت منخفــضـ . "مـن الأفضــل أن تدعني أكلمه أولاً". ظلـت مارغريـت تنظـر إلى هيغينـز بانتظـار رده. م يسـتطع أن






 التـي استســلم فيها لامـرأة، م يسـبق لزوجتـي، ولا ابنتـي بيـيـي، أن طلبـا منـي أمـراً كهـذا ".

 وابنتـك مثـل مـا يفعـل غالبيــة الرجــال".
"أمـا بالنسـبة للســيد ثورنتِنْ" قـال السـيد هيـل، "سأعطيك رسـالة لـه، أعتقـد أنهـا، يِكنتـي المغامـرة بالقـول، ستضمن لـك أن يسـتمع إليـك جيــــاًا".








"سـتجد حـذاءك قـرب موقـد النـار في المطبـخ، أنـا وضعتـه هنـاك كي يجـف"، قالـت

> مارغريـتـ.

التفت إليها ونظر إليها بثبات، ومسح عينه بيده النحيلة، وانصرف.


 بهـا هــذا الرجـل ليكـون عـلى هــذا الشــكلة مـن الفخـر والاعتـزاز". "لكـن الطريـف في الأمـر أن نــرى بوضـوح كيـف يحــترم هــنه الصفـة في شـخصية

"هناك شيء من الغرانيت في تركيبة رجال الشمال، يا أبي، أليس كذلك؟". "لكنها لم تكن موجودة عند باوتشر، للأسف، ولا عند زوجته".


 السـيد ثورنتِنِ بالصـبر للاسـتماع إليـه بقلـب إنسـان، وليـس بـأذني السـيد المالـكـ....". "أخيراً، بدأت تُنصفين السيد ثورنتِن، قال والدها وهو يقرص أذنها. شـعرت مارغريـت بغصـة في القلـب جعلتها عاجـزة عــن الـرد، "آه"، قالـت لنفسـها،
"لـو كــتـت رجـلاً لذهبـت إليهـ وأجبرتـه عـلى التعبـير عـن اسـتهجانه لفعلتـي، وقلـت

 فحسـب، أتمنــاه لـو يــأتي، وعندهـا أعلـم أي درك أســـل وصلـت في عينيـهـ".

## الوفاء بالوعود



 النظـرة الحميمـة الولهة التـي كانـت تتبادلها مـع رجـل آخـر، وشـعورها بالطهـأنينــة
















وقويـاً. ســاط نفسـه بنـار الغــرة المتوحشـة. تخيـل تلـك النظرة، وذاك الموقف! كيف





 ذلـك الرجـل، العاشـق المخفـي، فقــد انفـرد لوحــده بالنظـرات، والكلـــات، وتشـابك

 الآن؛ إذ كان ميـالاً لأن يقـدم جوابـاً قصـيراً مفاجئاً، أقـرب إلى النبـاح منـه إلى الـكلامه




 بالصـبر حتى لولدهـا المحبـوب.
 عـن هــا المـشي الـذي لا يتوقفـ". جلس في الحال على كرسي فبالة الجدار. "أريـد أن أكلمـك بشـأن بيتـسي. تقـول إنهـا مضطـرة لأن تتركنـا، فمـوت حبيبها أثـر
 "حسناً، أعتقد يِكننا أن نجد طاهية بدلاً عنها".


"الآنسة هيل ليست صديقتي، السيد هيل صديقي".
"أنـا سـعيدة بسـماعك تقـول هــذا الـكلام، لأنهـا لـو كانـت صديقتـك، لأزعجـك كلام
"أسمعيني مـا قالت"، أجابها بالطريقـة الهادئـة نفسـها التي اعتـاد عليها في الأيــام
الأخيرة.
"تقـول بيتـي إنـه في الليلـة التـي شــوهد فيها حبيبها ـ لقــد نسـيت اسـمه - إذا كانـت تدعـوه...".
"ليِرْدز".

 مـن قتـل ليـنِردز بضر بـــة أو دفعـة ".
"ليِنِردز مل يُقتل لا ضرباً ولا دفعاً".
"وكيف عرفت؟".

 تدهـور حالتـه بسـبب السُـكر أجــاب عــلى السـؤال إن كانــت وفاتـهـ ناجمـة عــنـ سـقوط، أو الإفـراط في الـشراب". "سقوط! أي سقوط؟". "ما قالت عنه بيتسي إنه نتيجة لضربة أو دفع"؟ "إذن، كان هناك ضرب أو دفع؟". t.me/soramnqraa "أعتقد ذلك". "من فعل ذلك؟".
"مْا أنه م يكن هناك أي تحقيق استناداً إلى رأي الطبيب، لا أستطيع إخبارك". "وهل كانت الآنسة هيل هناك؟".
"م يجـب عـن سـؤالها. وأخــراً قـال: "أمـي، م يكـن هنـــاك أي تحقيـق، أقصـد تحقيـق
قضائي"

 مـع شــاب".
"وما علاقتنا بهذا الأمر، الآنسة هيل تَتلك الحرية في أن تفعل ما يرضيها".








 محـل للخضروات أختـك تفعـل ذلـك؟".







هيـل فهي، كــا أعتقــد، وصيـة نفسـهـا".

 الـزواج بعـرض جـريء لتقديرهـا المزيـف لـكـ...كي تضعـك في موقـع المفاضلـة مقابـلـ

ذلـك الرجـل. أنـا واثقــة مـن ذلـك. بــات تصرفهـا واضحاً لي الآن. أظـــك تعتقـد بأنـه عشــيقها. أنـتـ متفـق معـي في هــذا".






 أنــه عـذاب مرعـب لهـا". "بحـق اللـه، يـا جـون!" قالـت والدتـه، مصدومـة فعـلاً بـــا سـمعتا، "مـاذا تقصـد؟ مـاذا تقصـد؟ مـا الـذي تعرفـه؟"

طم يجب على سؤالها.
"جـون! لا أعلـم مـا هِكــن أن يخطـر عـلى بـالي إن لم تتكـلـم. ليـس لديـك الحـق بـأن تقـول مـا قـد فعلتـه ضدهـا". "ليس ضدها يا أمي! م أستطع أن أتكلم ضدها".
 الجمـل هــنه هـي مـا تحطــم ســمعة امـرأة".






 وعـدت السـيدة هيـل أن تكـوني هـذه المـرأة.".
"لا!" قالـت الســيدة ثورنــتِن. "يسـعدني أن أقــول إني لم أتعهــد بــأن أكــون لطيفـة
 هيـل وطبيعتها. وعـدت بـأن أقـدم لهـا النصـح والإرشـاد، مثـل مـا أفعـل مـع ابنتـيا وسـأتكلم معهـا كـما لـو كنـتـ سـأتكلم مـع فـاني لـو أنهـا ذهبــت لتلهـو مـع شـا مـع حلـول الظـلام. ســأتكلم بــا يخــص الظـروف التـي أعرفهـا مــن دون أن أتأتـر


سـأكون قــد وفيـت بوعـدي، وأديـت واجبـي".
"لن تتقبل منك ذلك"، قال بانفعال.
"بل يجب عليها، إن تكلمت باسم المرحومة والدتها".












 مـن كــمات التوبيـخ القــاسي والمُنصـف التـي أمضـت السـيدة ثورنـتِنْ نصـف ليلتهـا

تعدهـا في رأسـها.
"هـل الآنســة هيـل في الداخـل"، سـألت رغـم أنهـا كانـتـت تعـم أنهـا في المنتـزل، لأنهـا

كانـتـت قـد رأتهـا عــلى النافــة، ووضعـت قدمهـا في الـرواق حتـى قبـل أن تجيـب
مارثـا عـن سـؤالها.
كانــت مارغريـت جالســة بمفردهـا تكتـب رسـالة إلى إيدــــت بشـأن تفاصيـل الأيــام الأخــيرة مـن حيـاة والدتهـا. انشـغالها بهـذه الرسـالة كان مؤتـراً حتـى أنهـا اضطـرت لأن تَسـح دموعها التـي فرضـت نفسـها عليهـا عندمـا سـمعت بوصـول

السيدة ثورنتِن.
كانـت مارغريـت لطيفـة وأشـبه بسـيدة راقيـة في طريقــة اسـتقبالها لضيفتها التـي ارتبكت، وبـات مسـتحيلاً عليها أن تنطلـق في الـكلام الـذي سـبق وأعـدت لـه جيـداً

 تشـعر في صميـم قلبها بالامتنـان للسـيدة ثورنــتِن عــلى اهتمامهـا الطيـب بزيارتها وسـعت جاهـدة لتختـار موضوعـات مثـيرة للاهتـمام؛ فامتدحـت مارثـا الخادمـة التـي سـاعدتهم السـيدة ثورنــتِن في العــور عليهـا، كـما تحدثــتـت مـع ضيفتهـا عــن الهـواء









 السـيدة ثورنـتِن استعداداً للرحيـل، لكـن كان واضحـاً أن لديهـا مـا تريـد قولـهـ بلعـت
"آنســة هيـل، لــدي واجـب عـلى أن أؤديـه. وعــدت أمـك أننـي، وبقــر مـا أعــرف،



ســواء قبلـت بهـا أو لا".




 متواضعـة لتتقبـل أي لـوم في هـــا الموضـوع بصـبر وهــدوء.

تابعت السيدة ثورنتِن كلامها:


 خـرت سـمعتها قبـل الآن..." بــدأت عينـا مارغريــت تقدحـان نــاراً. كان هــذا أمـراً جديـداً ومُهينـاً. لـو أن السـيدة


 عينـي مارغريـتا، فجهـزت عدتهـا للقتـال.


"مـن أجــل أمـي،" قالـت مارغريـت بصـوت تغالبـه الدمـوع، "ســأتحمل الكثـير، ولكـنـ لا أسـتطيع أن أحتمـل كل شيء. أنـا عـلى يقــن بــأن أمـي ط تكــن تقصــد بكلامها أن

أتعـرض للإهانـة".
"الإهانة، يا آنسة هيل!".
 تعرفينـه عنـي ليجعلـك تشـككين بــ.." قالـت وهـي تنهـار، وتغطـي وجههـا بيديهـا "بـت أعلـم الآن، أن السـيد ثورنــتِن أخـبرك...."









 ظلـت مارغريـت تغطـي وجهها بيديهـا التـي تبللـت أصابعهـا بالدمـوع. هــــأت السـيدة ثورنــتِن قليـلاً.
 عدَّهـا خـارج إطـار السـلوك الخاطئئ".
 السـيدة ثورنــتِ، لكنهـا لم تسـتطع، ولا مِكــن لهـا، أن تقــدم أي تفســير. نفــد صــر

السـيدة ثورنـتِنت.
"يؤسـفني أن أقطـع هــنـه الصلـة، لكــن مـن أجــل فـاني، كــما قلــت لابنـي، لـو أن


للتضليـل....".
"لا أسـتطيع أن أقـدم لـك أي تفسـير" قالـت مارغريـت بصـوت منخفض." مـا فعلتـه

كان خطـاً لكـن ليـس كـما تظـــنـن أو تعلمـين. أظـن أن السـيد ثورنتِنْ كان أكثر رحمـة
 "لكنـي واثقـة بأنـك تقصديـن خـيراً"


 استحسـن تعلـق ابنـي بـك، لكنـي قبلتـه فحسـب. لم أرك جديـرة بــه. لكنـكـ عندمـا





 عــن العاشــق الآخــر...".
"مـاذا تحسـبيني يــا ســيده؟" ســألت مارغريــت، وهـي ترمـي برأســـا إلى الــوراء

 خرجـت مارغريـت بهيبـة صامتـة لأمـيرة مجروحـة. كان لـدى السـيدة ثورنـتِنِ فـدرارً






 مـن حديـد كي تعـرفي حـدودك. لكنـي لا أظـن بأنـك ستتمشــنـن ثانيـة مـع عشـــــك
 أود أن أرى الفتـاة تفــرُ هربـاً مـن شـعورها بأنهـا باتـت محـط حديـث النـاس. لكـن

 فلابـد أنهـا سـتكون متهـورة، لأنها تفتقـر إلى الشـجاعة، المسـكينة!".




 بوجـود عمالـه المهرة المعتاديـن، كان سـيواجه مشـفة كبـيـرة في تنفيـن التزاماتـه كـما يجـب. ناهيـك عـن أن عــدم كفــاءة العـمال الأيرلنديـين ـ الذيـن كان مـان مـن الواجـبـبـ
 مصــر إزعـاج يومـي لـهـ.


 المصمـت، تــارة عـلى سـاق واحــدة، وتـارة عـلى اثنتـين. وأخــيراً فُتـح البـاب، وخـرج

السـيد ثورنــنِن.
"أريد التحدث إليك، يا سيد ثورنتِن". "لا أستطيع الانتظار يا صديقي، تأخرت على موعدي". "حسناً، أظن أنه هِكنني انتظارك حتى تعود".
 دون جــدوى. فقـد كان اللحـاق بــه في الشـارع فرصتـه الوحيــدة لمقابـابـــة "الســيد"


لذــك وقـف مكانـه مــن دون أن يلقـى رداً باســتُناء إيــاءة بالـرأس مـن بعـض

 الســيد. وأخـــراً التفـت السـيد ثورنـتِن.
"ماذا! أما زلت هنا؟؟.
"أجل، يجب أن أتحدث إليك".
 وحدنـا. فهـؤلاء الرجـال الطيبـون ذهبـوا لتـــاول الغـداء" قـال لـه وهـو يغـــق بـاب مسـكن الحـارس.

توقف ليتكلم مع الحارس الذي قال له بصوت منخفض:
 ألقى ذلك الخطـاب في هيرتسـفيلد".
"لا طم أعرف"، قال السيد ثورنتِن وهو يلتفت بحدة نحو هيغينز. كان يعرف هيغينز بالاسم على أنه مثير للمتاعب.
 لنفسـه، "يعرقلـون التجــارة ويلحقـون الـضضر بالمدينــة التــي يعيشـونون فيهـا، فوضويـون، يسـعون وراء السـلطة مهــما كانــت كلفتهـا عــلى حســاب الآخريـنـ".
 لوجـه حامــا دخـلا إلى قســم المحاسـبة في المصنـع.
"اسمي هيغينز".
أعرف ذلك"، قاطعه. "ماذا تريد، يا سيد هيغينز؟ هذا هو السؤال". "أريد عملا"."
"عمــلا! يــا لـك مـن رجــل رائـع لتـأتي وتطلـب منـي عمــلاً. لا تفتقــر إلى الوقاحــة، هـذا يبـدو واضحـا".
"لــدي أعــداء ونامـون يشـوهون سـمعتي، كـما هــو الحـال بــين رؤسـائِ، لكنـي ٪
 تُورنـتِن بالـكلام أكثرْ مـن كلماتـهـ
 في نهايـة المطـاف، وقـال لـه "مـاذا تنتظر؟". "جواباً عن سؤالي".
"سبق وأعطيتك جوابي، لا تضيع وقتي أكثر".



 بأكثر مـما تريــني أن أسـمعهه".
"سـأجازف بذلـك. وأيـاً كان سـوء مــا سـيقولونه عنـي، قدمـت أفضـل مـا لـدي، حتى في أخطـانِ".



 بتقد يـهـ .


 "كـم هــنا رائـع! تحسـب نفســك شــخصاً مهـماً، لقــد خـسرك هامـبِر. عجبـاً، كيـف تخـلى عنـك وعــن حكمتـك بهـذه السـهولة؟"


طلبـوه مـن العـمال، وهـم م يريـدوني بينهـم مـن دون مقابـلـ ــــذا فانـا حـر أن أعمل

 سـوف أفعلـه الآن، إن لم أمـت قبـل ذلـكـ". "من أجل أن توفر المال من أجل إضرابٍ آخر، حسب ما أظن؟؟".

 "الأيرلنــدي" الــذي لا يعـرف السَّـدَى مـن اللُحمــة (66)". "حسـناً، مـن الأفضـل لـك أن تعمـل في مجـال آخـر، إن كان لديـك مثـل هــنـه النوايـا الطيبـة لفعـل الخــير. لا أنصحـك بالبقـاء في ميلـِنِ، فانــت أصبحـت أشـهـر مــن نــار عـلى علـم".

 وسـيتضور الأطفــال جوعـاً".
"ستكون بحاراً رائعاً ! لا تستطيع عمل نصف يوم من السخرية من إيرلندي". "عندئـذ سـأطالب بأجر نصف يــوم مقابـل اثنتـي عـشرة سـاعة عمـل، إن اسـتطعت

 الـــي يروننـي أسـتحقه، مـن أجـل أولـــك الأطفــال". "ألا تـرى مــاذا سـتصبح؟ هـراوة. وسـتنال أجـراً أقـل مـن العـمال الآخريـن، وكل هــنـا
 يسـعى سـوى لتأمـين لقمـة عيـش أطفالـه، ثـم تنقـض عليـهـ أنـت واتحـادك. لا، لا،




إن كان مـن أجـل تذكــرك بالطريقــة التـي اسـتغليتم فيهـا أولئـك العـمال المســاكين،

 صحيحـاً، وقـد لا يكـون. عــلى أي حـال، هــنه قصــة غــير معقولــة. دعنـي أمـر. ـــن أعطيـك عمـلـًا. هــذا هـو جـوابي".
"سـمعت الجـواب، يــا ســيد. مـا كنـت لأزعجـك لـو لم يطلـب أحدهــم منــي أن آتي إليـك ظنــاً منــه أنــه لديـك شيء مــن الرحمـة في قلبـك. لكنـهـ أخطـا، وأنـا ضُللـتا وليسـت هــهه المـرة الأولى التـي تضلـلـل فيهـا امـرأة رجـلاًّا.
 أعتقـد أن النسـاء هــنَّ أسـاس كل علــة في هــــا العـالم. هيـا انـصرف". "أنـا ممـتن لــك يــا سـيدي عــلى لطفــك، وعــلى الأخــص طريقتـك في إلقــاء تحيــة الـوداع".

 نحـو غريـب مـع حـزم وتصميـم الرجـل الـذي كان يتحـدث إليـهـ ا اندفـع مسرعـاً إلى مسـكن الحـارس:
"كم مضى على هذا الرجل هيغينز وهو ينتظرني هنا؟".

ذلـك الحــين".
"والساعة الآن...؟
"الواحدة، يا سيدي".
 كي ينتظر وهـو لا يفعـل شــئئاً سـوى الأمـل أولاً، ومــن تــم الخـوف والقـلـق".

## صناعة الأصدقاء

بعـد أن تركـت السـيدة تورنـتِن، حبسـت مارغريـت نفسـها في غرفتهـا وأخــت تـتمشى





مكانها، وقالـت لنفسـها بنـبرة حزينـة:



 رفعت رأسها وكانْها تفتخر برقة امششاعر التي أظهرها السيد ثورنتِن:



 في نظـره في مـا يتعلـق بـقـول الحقيقـة أو عدمهـا؟ لا أدري. لكننـي أشــعر بالتعاســة.

 وأمنيـات الشباب، لــن أتـزوج أبــداً، وم يبـق لي سـوى انتظـار الهــوم والأحـران وكأني

امــرأة عجـوز وبالـروح المحزونـة الباكيـة نفسـها. كـم تتعبنـي هــذه الدعـوة للتحـلي
 أني قـادرة عـلى التحمـل عـلى أي حـال، قـد يكـون لي القــدرة لأشــعر بالاسـتـياء مــن








 احتـمال أن تعـاود الدمـوع جريانهـا، عــلى الرغــم مـن شــجاعتها

 راحت الأمـور تتكشـفـ إلي تدريجياً، ولا أدري أيـن بـدأتـ لا يِكنـنـي أن أتراجـع الآن.




مـا دام يظـن كل ذلـك الظـن بي".
خرجـت مـن المنـزل بسرعـة نحـو الريـف، وهـي تحــول منـع نفسـها مـن التفكـــير بسرعـة الحركــة.

وعندما وقفت على عتبة الباب، عند عودتها، جاء أبوها:
 الذهـاب إلى هنـاك، إن كان لـدي متسـع مـن الوقـت، قبـل الغــداء".
"كلا، يـا أبي؛ ط أذهـب لزيارتها"، قالـت مارغريـت محمـرة الوجـه. "كنـت أفكـر بهـا.
 ذهبـت مارغريـت بالموعـد المحـدد. كانــت السـيدة باوتـتر مريضـة جــــاً، وليسـت


 لإحضـار طبيـب، ولم يعـد بعـد. كانـتـت السـيدة باوتـشر تحتضر، ولم يكـن بوسـعهم أن
 أنـه مـن الأفضـل لهـا أن تذهـب وتـرى آل هيغينـز في هــنـه الأثنـاء. ربمـا تســـع إن كان نيكـولاس قـد قابــل الســيد ثورنــتِن مــن أجــل العمــلـ


 النقديـة. ورأتـه مارغريـت في تـلـك النظـرة السـعيدة بانشـغاله بتسـلية الأطفـال. لكــن عندمـا توقفـت القطعـة النقديـة عــن الـدوران، بــدأ "جـون الصغـير" يبـكي. "تعـال"، نادتـه مارغريـتا، وأبعدتـه عـن الخزانـة، ثـم حملتـه ووضعـت سـاعتـا أذــه، وسـألت نيكـولاس إن كان قـد التقى السـيد ثورنـــنِ.

تغيرت ملامح وجهه في الحال.
"أجل!" أجابها. "رأيت وسمعت الكثير منه". "رفض أن يعطيك عملاًّ" قالت مارغريت، بأسى. "كنـت أتوقع أن يفعـل ذلـك. مـن العبـث انتظـار الرحمـة عـلـى أيـدي هؤلاء السـادة.

 هامـرِ، أليـس كذــك؟".
"م يكـن في غايــة التهذيـب"، فــال هيغينـز، وهـو يُـدوُر قطعـة النقـود مـرة ثانيــة

ليسـلي نفسـه والأطفـال. "لا داعي للقلـق، مــا زلـتـ في مـكاني، سـأعود للبحــت عــن
 أعـود مـرة ثانيـة، لكنـك أنــتِ مـن نصحنـي بالمجـيء، وأني التزمـت بكلمتـي معـكـ".
"أخبرته بأني أنا من أرسلتك؟".

 "وهو..؟" سألته مارغريت. "طلـب منـي أن أخـبرك أن تهتمـي بشـؤونك ـ انظـروا يــا أطفــال، هــذه أطـول دورة

 لـن أدع هـؤلاء الأطفــال يتضـورون جوعـاً". أنزلـتـ مارغريـت جـوني الصغـير الـذي كان يتخبط بــين ذراعيهـا، وأعادتـه إلى مكانـه فـوق خزانـة الأطبـاق.
"أنـا جـد آسـفة لأنِ طلبـت منـك أن تذهـب إلى مصنع السـيد ثورنتِنَ. لقـد خيـب
أمـلي".




 وراءهـا. وبينـما كانـت تتوجـه مسرعـة إلى منــزل السـيدة باوتـشر، سـمعت صـوت





وإن كان يكـره الكشـف عــن رقتـه، كان حريصـاً بالقـــدر نفسـه أن يعـترف النــاس












 رؤيـة مارغريـت هنـاك أكتثر مـن سـماعه للكـلـمات التـي قالتها لهيغينـز، لأنـه أدرك


تقبـل أيـة فكـرة منهـا كدافع لـا كان يفعلـه، لأنـه الصــواب بعينـه فحسـبـ "إذاً هــه هـي كانـت السـيدة التـي أشرت إليها بأنها امـرأة؟" قــال لهيغينـز بنـبرة اســياء. "كان بإمكانـك أن تخـبرني مـن تكـون".
 لـك أمٌ تضبـط لسـانك عندمـا كنـت تقـول إن النسـاء أسـاس كل العلـلـ".
"طبعاً، أخبرت الآنسة هيل بكل هذا؟؟".

يخصـك".
"أطفـال مـن هـؤلاء، أطفالـك؟". كان السـيد يعــم جيـداً مـن هـم هـؤلاء الأطفـال

مــما سـمعه، لكنـه شـعر بالإحـراج مـن تغيـير مسـار الحديـث الـذي بـدأ بدايـة غـير مُبشَّرَة.
"إنهم ليسوا أطفالي، وهم أطفالي".
"إنهم أطفال الرجل الذين كنت تتحدث عنهم هذا الصباح؟".


 جيـداً مـا قلتـه. تحدثـت معـك بشـأن هـؤلاء الأطفـال بطريقــة لم يكـن يحـق لي أن اسـتخدمها. م أصدفـك. مــا كنـت، أنـا شـخصياً لأقبـل أن أرعـى أطفــال رجــل لــو تصرف معـي عـلى النحـو الـذي عامـلك بـه باوتـشر. أمـا الآن، أنـا متأكــد مـن أنــك

قلـت الحقيقـة. أرجـو المعــرة".
م يلتفـت هيغينـز إليـه، ولم يـرد عليـه في الحـال. لكنـه عندمـا تكلـم، كانـت نبرتـهـ أخـف، وإن كانـت كلماتـه قاسـية بمـا يكفـي. "لا يحـق لـك أن تحـشر نفسـك في مـا جـرى بينـي وبـين باوتـشر . مـات الرجـل، وأنـا آسـف عـلى ذلـك. وهــذا يكفـي".
"بالفعل يكفي. هل ستأتي للعمل معي؟ هذا ما جئت من أجله".




 هــل تعتقـد بأنــا يِكنـنـا الوصـول إلى تفاهـم؟؟".

 يظـن بالآخر سـوءاً أكثرثر مـما نفعله الآن".
"هــا صحيـح"، قــل هيغينـز باهتـمام شــديد. "منــذ رأيتـك وأنـا أفكـر بأنها كانـتـ








"تكلمـت عــن حكمتـي هــنا الصبــاح. هــل لِي أن أحضرهــا معـي إلى المصنـع، أم تفضــل أن آتي مــن دون أفــكاري". "دع أفــكارك جانبـاً إن كنـت ستسـتخدمها للتدخـل في شــؤوني، احتفـظ بأفـكارك لنفسـكـ".
"يلزمنــي قَـدر كبـير مـن العقـل والحكمــة لمعرفــة أيـنـن ينتهـي عمـلي، وأيـنـ يبـدأ
عملـك"
"عملك م يبدأ بعد، أما عملي فما زال ينتظرني. نهارك سعيد".





 الـذي اتخــه صبـاح اليـوم. توجـه نحوهـا، فأحسـت برعشــة خفيفـة.
 بي. لقـد وافقـت عـلى طلـب هيغينـز للعمـل لـدي". "أنا سعيدة بسماع ذلك"، قالت ببرود.
"أخـبرني أنــه نقــل إليـكـك مــا قلتـه هــذا الصبـاح...." تــردد الســيد ثورنــنِن. فبادرتـهـ
بالـكلام:
"بشـأن عــدم تدخـل النسـاء. لـك كامـل الحـق في أن تعـبر عــن رأيـك الـذي كان
 يخـبرك هيغينـز بالحقيقـة كـما هـي". ذكرتهـا كلمـة "الحقيقــة" بكذبتها، وتوقفـت عـن الـكلام وهـي تشـعر بالضيـق.
 مـا أدلــت بـه مــن أقـوال كاذبـة، وكل هــذا كان أمـرا̉ لا مفـر منـه. "الحقيقــة كـــا هـي!" قـال لها. "قـلـة قليلـة مـنـن النـاس يقولـون الحقيقـة كامـلـة. ط يعـد لي أمـل في ذلـك. أليـس لديـك تفسـير مــا توديـن قولـه لي؟ لا بــد أنــك تدركــنـن مــا لا يِكـن إلا أن أفكر به".

صمتـت مارغريـت. كانـت تتسـاءل بينها وبـين نفسـها إن كان هنـاك أي تفسـير لا يتناق ض مـع وفائها لفريدريـك.
"لا، لا أود أن أسـألك المزيـد كيـلا أبــو وكأني أحـاول اســدراجك فـا في الـكلام. في الوقـت الحـاضر، صدقينـي، سرك في أمـان معـي. لكـــك، اسـمحي لي بالقـــول، أنهـا لمجازفــة
 لـدي أي فكـرة أو اهتــمام آخـر. انتهى الأمــر الآن، وم أعـد مهتـماً بـشيءي". "أعرفـ ذلـك"، قالـت مارغريـت وهـي تحـاول أن تجبر نفسـها عـلى التكـلـم بنـبرة لا مباليـة. "أنـا أدرك تَامـاً كيـف أبــو كـكـ، لكـن الـسر يخـص شـخصاً آخـراً لا يِكنـنـي أن أفـسره لـك مـن دون أن ألحق الضضر بـهـ".



 "أجل"، قالت مارغريت بصوت هادئ حزين.
"إذن، لا أرى في الواقـع سـبباً لنمـشي معـاً. ظنـنـت، رمــا، لديـك مــا تقولينـه لي، لكـن






 مكانتـي في نظـره. هيـا أيها القلـب الصغــير المسـكين! ابتهـج وكـن شـجاعأأ. سـيعني كل واحــد منــا للآخـر الـشيء الكثــير، حتـى لـو نبـنـونـا".














 مـن شـأنه أن يـترك تحـولاً إيجابيـاً عــلى أفـكار مارغريـت كـما هـو متوقـع بالنسـبة

إليـه. حاولـت مارغريـت أن تبـدي اهتمامـاً بــا يسـعد والدهــا، لكـن م تكــن تهتـم
 في رسـالة إيديـث التـي كانـت مفعمـة بـشـاعر الحـزن والتعاطـف عـــلى وفـاة خالتها،




 ومنـذ ذلـك الحـين تعرضـت لهبات عاصفـة، ونـال منهـا التعـب والإرهـاق بسـبـ مـا

 لذلـك راحـت مارغريــت تتطلـع إلى زيــارة آل لينوكـس عنـــد عودتهـهما إلى إنكلـتـرا،



 بعضاً مـن آرائـه. حتـى زيـارة السـيد بيـل لم تخـل مـن ذكـر اســم ثورنـتِن المســأجر.
 الإعـداد لعقــد إيجـار جديـد لا بــد مـن الاتفـاق عليـهـ.

## الخروج عن الروتين

طم تتوقع مارغريـت لنفسـها الكثـير مـن المتعـة مـن زيـارة السـيد بيـل، وكانـت تترقبها


 قَتلكهـا، وتسـتحوذ عــلى تقديـره واهتمامـه. بالمقابــل، امتدحتــه مارغريــت لكونـهـ شـاباً نـضراً في رداء وقبعـة الزمالــة في أكســورد.


 دمِوقراطيـة، وجمهوريــة حمــراء، وعضـو في جمعيـه الســلام، واشــتراكية". "كل هـذال، يـا أبي لأني أقفـ مـع تطـور التجـارة. يبـدو أن السـيد بيـل كان يفضـل لـو نبقى عـلى مقايضـة جلـود الحيوانـات البريـة بثــمار البلـوط". "لا، لا. بـل كنـت سـأحرث الأرض وأزرع البطاطـا وأحلـق جلــد الحيـوان الـبري وأصنـع

 "لا يســتطيع كل شـخضص يجلـس مرتاحـاً في غــرف الجامعــة، ويـترك ثروتــــه تكـــر

 "لا أعتقــد أنهـم سـيكونون شــاكرين، لأنهـم يحبـون الحركـة والـصراع. أمـا بالنــبة

للجلـوس سـاكناً، والتعلـم مـن المـاضي، واســتشراف المسـتقبل بعمـل مخلـص بـروح
 جالسـاً بـلا حـراك؛ وهــا فـن عظيـمـ".


 في صالحهـم، لكنهـا ليسـت كذــك بالنسـبة للآخرين". "ألستَ من أهل ميلتِّ؟" سألته مارغريت. "كنت أتوقعك أكترَ اعتزازاً بمدينتك". "اعترف لـك بـاني لا أرى فيها شـيئأ يدعـو للاعتـزاز. لـو تأتـين إلى أكسـفورد، سـأريك مكانـاً تشـعرين فيـه بالمجــد".

 بعقليــة أكـثر انفتاحـاً وتحـرراًا". "لا أريد أن أكون أكثر انفتاحاً، شكراً لك"، قال السيد بيل. "هــل ســـأتي الســيد ثورنــنِن لــشرب الشـاي، يــا أبي!" ســألت مارغريـــت بصـوتٍ منخفـض.
"أما على موعد جلسة الشاي أو بعدها مباشرة، طلب مني ألا ننتظره".






 تُغريـه. إلا أن هــا الانطبـاع لصـورة مارغريـت، مـع تفريغها مــن شـخصيتها، وكأن

روحاً شريـرة تلبسـتها، انطبع عميقـاً في مخيلته إلى درجـة أنـه عندمـا اسـتفاق مـن














 هيـل إلى السـيد بيـل
"رسالة من السيد هنري لينوكس بعثت الأمل في قلب مارغريت".

 قدميـه في هـــا المنــزل مـرة أخـرى انـئ

 أنـكـما قضيتـما وقتـاً طويـلاً في غرفـة المكتـب".

 بينما تَثـل دويسـا الزيـف والكـذب. ومـن أجـل إغواء حبيب أونا، تظهر لـه دويسا بغظهر أونا. (م)


 السـيد هيـل أوضـح لـه بـكل تهذيـبـ

 مارغريـت، حسـب مـا أظـن، أشــارت عليـه أنـهـ سـيكون مفيـداً لـه أن يختلـط قليـلاً مـع صناعيـي ميلــنـن". "عفـوأ. مارغريـت رأت أنـهـ مـن مصلحــن صناعيـي ميلتِنْ أن يختلطوا أكتثر مـع رجـال أكسـفورد. أليس كذلـك، يــا مارغريت؟". "أظـن أني قلـت إنـه مـن مصلحــة الطرفــنـن أن يلتقيـا، ولا أدري أنهـا كانـتـت فكـرتي



 الحيـاة. إذ يبـدو لي أنكــم تَضـون حياتكـم مشـغولين بجمـع الماديـات مـن أجــل

العيـش".
"أظنك تقصد بالعيش المتعة".
"أجـل المتعـة، لكنـي طم أحـدد طبيعتها، لأني أرى أنـه يجـب عـلى كلينـا أن يعـدَّ مجـرد
اللــذة متعـة زائفة".
"في هذه الحالة، أُفضًّل أن نحدد طبيعة المتعة".
"المتعـة أو البحبوحـة، التمتع بالسـلطة والنفـوذ التـي يمنحهـا المـال. إنكـم تسـعون وراء جمـع المـال. مـن أجـل مـاذاء".
(68) إبــارة إلى حكايــة شــعبية في مدينـة كِلكينـي (Kilkenny) الإيرلنديـة عــن قطتـــنـن راحتـا تتقاتـلان
 التاسـع عـشر تحولــت الحكايـة إلى تشــبيه مجـازي لأي صراع أو خـلاف يـؤدي إلى دمـار الطرفــين (م)

التزم السيد ثورنِّن الصمت. ثم قال، "حقاً لا أعلم. لكني لا أسعى وراء المال". "إذاً ماذا؟".
" إنهـا مسـألة خاصـة. يتوجـب عـلى أولاً أن أكشـف نفسي لاسـتجواب كهـذا، ولسـت

 مجموعتـه، بــل أنتــما مجـــرد فرديـنـ".
"السـت متأكـداً إن كانـت هــنه مجاملــة أم لا. لكنـي أود أن أمثــل أكسـفورد بجمالهـا


بالس_عادة؟".
"لا أعـرف أكسـفورد. لكـن هنـاك فـارق كبير بـين أن تكـون ممـــلاً لمدينـة، وأن تكـون ممثلاً لســاكنيها". "هـذا صحيـح، يــا آنسـة مارغريـتـ. تذكـرت الآن، كــتـت تقفـين ضـدي هـذا الصبـاح مـع ميلـتِن والصناعــة ".

 بيـل الـذي تابـع قائـلأ:







 "لا أعدُّ ميلِنِ هُوذجاً كلدينة". "ولا حتى في العمران"، سأله السيد بيل بخبث.
"ل! إذ لدينا من المشاغل ما يِنعنا من الالتفات إلى المظاهر الخارجية البحتة".
 الطفولـة وصاعـــارً، في كل يـوم مـن حياتنـا".












 ونعـارض مركزيــة الحكـم".

 المـاضي. أنتـم مــن عَبــدة الإلـه تُـور (71)".) "إن كنــا لا نقـدس المـاضي بقــدر مــا تفعلـون في أكسـفورد، فهـذا لأننـا نريــد
(69) الشـعوب الجرمانية (وتُدعى أيضاً تيوتونية، السويبية "Suebian"، والقوطية) إحـى المجموعات الإثنـية التي
 الأهليـة إبـان العـعر الحديـدي مـا فبـل الروماني (مـن 500 ق.م-1 ق.م). (م)





شــيئاً يِكـن تطبيقـه عــلى الحــاضر بشـكل مبــاشر. لا بــأس في أن تكــون دراســة المـاضي طريقـاً يـؤدي إلى تنبـؤ واســتشراف المسـتقبل. لكــن بالنسـبـة



 وليـس مجـرد تنحيـة المـاضي جانبـاً الآن عــلى الأقـلـ لكــن لا لا يِكــن اللنــاس

 مســتعداً للـصراخ (يــا للعـار!)".
 تتنازلوا وترسلوا لنا مشكلات الحاضر؟ أنتم م م تجربونا حتى الآن".


 مــن تبعاتـه، كان إضرابـاً محترمـاً". "إضراب محـترم!" قــال السـيد بيـل متعجبـاً. "هــذا يبـدو وكأنـكـك تغـالي كثـيراً في عبـادة الإله ثــور".
أحســت مارغريـت، لكنهـا م تلاحـظـ بعينيهـا، أن الســيد ثورنــنِن كان متضايقـاً مــن

 الطـرف الآخـر أمـراً شـخـصياً يِســه في الصميـم. فأجـبرت نفسـهـا عـلى القـول: "تقـول إيديـث إن قـماش البفتـة المنقـوش في كورفـو أفضـل وأرخـص ثُنـناً مـن نظـيره
"حفــً؟" قــال والدهـا، "أظـن أن هــذه واحــدة مـن مبالغـات إيديـث، هــل أنــت متأكــدة أنهـا قالــت ذلـك، يــا مارغريـت؟".
"إذاً أنـا واثـق مـن هــن الحقيقـة، يــا مارغريـت. إذ أننـي أذهـب بعيـداً بالتفكـير في صدقـك وأمانتـك لتغطي عـلى شـخصية ابنـة خالتـك التـي لا أظنهـا تبالغ".
















 أحـس بــا كانـت ستشـعر بـه الأم وهـي مبهـورة "بجـمال طفلتهـا" لـو اســـُدعيت
 أمهـا لهـا. كانــت أجوبتـه حــادة مقتضبـة. كان قلقــاً مضطربــاً غــــر قـــادر عــلى
 الندامـة. لكنهـا مل تنظـر إليـه، ولم تقــل كلمــة واحـدة. وراحـت أصابعهـا الطويلـة

الناعمــة تخيـط برشـاقة فـوق النسـيج وبسرعـة وثبـات وكانهـا أمضـت عمرهـا في


 غريـب مـن الوقاحـة المفضوحــ، وربمـا يكسـب فضيلـة التعبـير عـن النـدم الــنـي








الرائعــة.
وعندمـا غـادر الغرفـة عــلى نحـو مفاجـئ إلى حـــ مـا، نهضـت مارغريــت مـن عــلى كرسـيها، وبــأت تطـوي بصمــت قطعـة النسـيج التـي كانــت بــين يديهـا. شـعرت





 يضايقـه شيء، لأنـهـ م يكــن مزهــواً بنفسـهـه".

 أن يـأتِ إلى هنـا".
رمقهـا السـيد بيـل بنظرة حـادة مـن فـوق نظارتيـه. وقفـت بهـدوء؛ لكـن وبعـد أن

غـادرت الغرفـة، ســأل فجـأة:
"هيـل! هــل خطـر عـلى بالـك يومـاً أن ابنتـك وتُورنـتِنِ يتبـالان مـا يدعوه الفرنسـيون
بالغرام؟".
"مطلقـاً!" فَـال السـيد هيـل. في البدايــ، أجفلتـه هــنـه الفكــرة الجديـدة، وأقلقتـهـ كتــِاً. "لا، أنـت مخطئ بالتأكيـد، أنـا شـبـه واثــق أنـك عــلى خطـأ. وإن كان هنــاك
 يفكـر بهـا، لأننـي متأكـد قمامـاً مـن أنهـا لــن تقبـلـل بــه".

 "أنـا متأكـد بأنـك عـلى خطـأ"، قـال السـيد هيـل. " قـد يكـون مهتـهاً بها، عـلى الرغـم
 لـن تفكـر بــه. مثـل هــه الفكـرة لا يمكـن أن تكــون قــد دخلـت رأسـها". "لكـن قـد تدخـل قلبها. عـلى أي حـال، إنها مجـرد فكـرة ألقيتها حـول مـا يِكـن أن يكـون. يِكنتـي القـول إني كنـت مخطئـاً. وسـواء كنـت مخطئاً أم لا، أشـعر بالنعـاس؛ وبْـا أني أقلقـتُ راحــة ليلتـك (كــما أرى) بتخيـلاتي في هـــا الوقـت غــير المناسـب، ســأذهب إلى غرفتـي بـالٍ مطمـئن". لكـن السـيد هيـل قـرر ألا يزعـج نفسـه بـأيّي فكـرة سـخيفة كهـذه، وبقـي مسـتيقظاً وهـو يعقـد العـزم عـلى ألا يفكـر بهـا.
وقبـل مغادرتـه في اليـوم التـالي، طلـب السـيد بيـل مـن مارغريـت أن تعــدُّه شـخـصاً يِلـك الحـق في مســاعدتها وحمايتها في جميـع مصاعـب حياتها، أيــاً كانــتـ. تــم التفـت إلى السـيد هيـل، وقـال لـه:
" ابنتـك مارغريـت دخلـت أعـماق قلبي. اعـتِّ بها، فهي مخلـوق ثَـــين، لا يليـق بهـا أن تكـون في ميلـتِن، بـل أكســورد، وأقصـد المدينـة لا الرجـال. لا يِكـن لي أن أجــد لهـا

نظـيراً. وإن اسـتطعت أن أجـد أحــداً، سـآتي بفتـاي الشــاب ليقـف إلى جانـب ابنتـك، مثلـما أحـضر الجــن في حكايـات ألــف ليلـة وليلــة الأمـير قمـر الزمـان إلى بــدور أميرة الجن (72)".
"أرجـوك ألا تفعـل شـيئاً كهـذا. تذكـر مـا مررنـا مـن مصائـب، كـما أنـنـي لا أستطيع أن أسـتغني عـن مارغريــت".







 الـذي دفعتـه مـن معانـاتِ. هنـا سـأمضي بقيـة حيـاتِ، وهنـا سـأُدفن حتى لا يعـرف أحـد هـكاني".


 وبـاركك اللـه!".
(72) تحكي قصة قفر الزمان عن ملك من قديم الزمان تقدم به العمر وم ينجب إلى أن تزوج من أميرة.
 أحد فِ علمه وذكائه. أراد أبوه أن يزوجه فأب، لأنه كان يعتقد أن النساء جميعهم خائنات إلى أن أرأه ابنة

 الزمان ليعرفا من يُتْتَ بالآخر فيكون هو الأقل جمالاً. (م)
 جـورج فاركواه (George Farquhar) عام 1707 بعنوان "حيلة العاثـق" (The Beaux Stratagem) التي تتحـث عـن سـيدة تكثرُ من أعمال الخير والإحسان لإيارة إعجاب الآخريـن. (م)

وعــادت مارغريــت ووالدهـا إلى رتابــة الحيـاة التـي كان مقــدراً لهـما أن يعيشـانها. فلـم يعـد هنــاك مريـض يأملـون شــفاءه، ولا يخشــون رحيلــهـ ا حتـى أسرة هيغينـز

 حيـاة مارغريـت بقـدر المستـطاع، واعتـادت الذهـاب إلى مـاري هيغينـز التـي تولـتـ

 الطيبـة التـي أعجبـت مارغريـت بلطفهـا وعطفهـا عندمـا تـوا الجـارة ترعـى الأطفـال الصغـار عندمـا تذهــبـ مـاري إلى العمــل مقابــل أجـر. وفي وسـط هــذه الترتيبـات والخطـط الصغـيرة لتربيـة الأطفـال، أظهـر نيكـولاس حكمــة



 م يتحـدث بشـكل مريـح عـن السـيد ثورنــتِن.






 ولا أتـردّد في أن أُعـبِّ لـه عــما يـدور في رأسي، وأظنـه كان شـخصاً يحسـن الإنصـات للآخريـن عندمـا كان أصغـر ســـناً". "ألا يرد عليك؟"، سأله السيد هيل.


نوعـاً مــا. أحيانـاً يــول أشـــياء فظــة لا يمكـن أن تتقبلهـا في البدايـة، لكنهـا تحتـوي

 أن يختبرهم".
"ومـا هـي تــك الأثــياء التـي يقولهـا"، بـــأ السـيد هيـل يسـأل؛ لكــن مارغريـت لســت ذراعـه وأشـارت إلى سـاعتها. "لقـد قاربــت السـابعة"، قالـت لــه. "أصبـح الليـلـ أطـول، هـيـا يـا أبي". مل تســتطع التنفـس براحـة وهــدوء حتـى أصبحـا عــلى مســافة مـن المنــزل. عندئــنـ باتــت

 بينهـما، كانـتـت تتمنـى لـو تـراه الليلـة.






 الجـزئي لذلـك التواصـل الـذي كان محبيـاً لديـه، مـما دفعـهـ للتفكــير بالسـبـب وراء هـذا التغــير.
وفي مسـاء أحــد الأيــم، أفـزع الســيد هيـل ابنتـه التـي جلسـت عــلى عملهـا المعتـاد عندمـا ســألها فجــأة: "مارغريـت! هـل كان لديـك أي سـبـب يدعـوك للظـن بــأن السـيد ثورنــنِ كان مهتـماً بك؟".



هِ تجب مارغريت على الفور، ولكن عندما طأطأت رأسها، عرف الجواب.
 القـــاش، وخبـأت وجههـا بــين يديهـا

 في البدايـة، م تـرد عـلى سـؤاله، لكـن وبالتدريـج خرجـت منهـا عـلى مضـض كلمـة "نعـم".
"ورددت عليه بالرفض؟".
أجابتـه بــ "نعـم" أخـرى مصحوبـة بتنهيـدة طويلــة، بطريقـة يائســة متعبـة. وقبل أن يبـادر والدهـا إلى الـكلام، رفعـت مارغريــت وجههـا متـورداً مـع قليـل مـن الخجــلـ الجميـل، وقالـت لـه وعيناهـا تنظـران إليـهـ:


 الصديـق، لكنتــي م أسـتطع... آسـفة". جلســت عــلى الأرض وألقــت برأسـها عــلى
ركبتيـه.

نـوع مـا..."
"السيد بيل! هل لاحظ السيد بيل ذلك؟".


 تعجبـي بالسـيد ثورنـتِن عـلى الإطـلاق عـلى ذلـك النحـو. أنـا آسـفـ".



بيهجـة مصطنعـة، وبـدأت تتحـدث عـن آل لينوكـس برغبـة حماســـة لتغــيرّ مجـرى


العـودة إلى الموضـوع نفســهـ.


 بعـد أن أصبـح في المرتبـة الثانيـة بوجـود الصغيريـنـن".














 أمـراً محبـذاً بالنــبة إلى والدهــا الــذي كانـت معنوياتـهـ، الضعيفــة في الوقــت

 بسـاعات القـراءة المعتـادة مـع طلابـه، لكـن كل مـا كانـت تحتويـه مـن أخـذ وردٍّ م

يعـد ممكنـاً تسـميته صحبـة، مثلـما كانـت سـابقاً عندمـا كان السـيد ثورنــِن يـأتِ لتلقـي الــروس. كانـت مارغريـت تــدرك جيـداً، في ظـل مـا كان يعانيـه والدهــا،
 هِلْســِن، كانـت الفرصـة متاحـة دائــاً لتبـادل الزيـارات مـع القساوســة الذيـن كان يسـكنون في الجـوار، ومـع الفلاحــين الفقـراء ســواء في الحقــول، أو أثنــاء عودتهـهم إلى منازلهـم مســاء، أو عندمـا كانـوا يسـوقون قطعـانـان الماشــية نحـو الغابــة. وكان
 بحياتهـم إلى درجـة لا تتيـح لهـم فرصـة الحديـث الهـادئئ، أو تبـادل ناضــي للأفكار.





 لكــن بدافـع الواجـب أكــثر مــن شــعوره بدافــع الحـب لعملــه والغايــة منــهـ. لذـلك كانـت مارغريـت عـلى قناعـة تامـة بـأن هــذا العمـل لـن ينجـح إن م يكـن مصحوبـاً بالرغبـة والحماســـة.

## نهاية الرحلة

كان الشـتاء يِـضي نحــو نهايتـه، وســاعات النهـار تطـول لكــن مــن دون أن










يسـعى إلى ذكـر اسـمها.
¢




 الوحيـد الـذي أحسـنت عملـه كان مواسـاتها الصامتـة لوالدهـا انطلاقـاً مـنـ إحسـاس غريـزي بالوفـاء والتقديـر. فلـم يجــد سـواها مسـتعداً ليتعاطـف معـه في أي حالـة

كان، ولا غيرهـا يسـعى جاهـداً لتوقـع أي أمنيــة كانـتـت تـراوده وتحقيقهـا. كانـت

 الطاعـة الوادعـة لديهـا. جـاء شـهر آذار/ مـارس حامــلاً معـهـه نبـأ زواج فريدريـك ودولوريـس. تلقــت رسـالة مـن العروســين، إنكليزيـة إسـبانية مـن جهتهـا بطبيعـة الحـال، وبكلـمات ومعـانٍ ملتويـة مـن أخيهـا أثبتـت تأتـره بتعابــير بــلاد العـروس.
 حكـم بالـبراءة أمـام محكمـة عسـكـرية بسـبـب غيـاب الشـهود، كتـب فريدريــك إلى














 ابتسـمت مارغريـت قليـلاُ، تـم تنهـدت عندا
 واحتجـت بصمت عـلى الخلـط بــين تاجـر إسباني، وصاحب مصنـع في ميلـتِنـ، على أي

 الحيـاة كـما هـي في الوقـتـت الحـاضر.















 وتفتـش عـن طريقـة صحيحـة لإخضاعهـا للطمأنينـة والهـدوء. وكانــت طوال الأسـابيع


 مارغريـت ســاعات طويلـة في غرفـة الضيـوف تسـترجع مـرارة كل ذكــرى بتصميــم
 للإيــان التـي ولـــت بدورهـا ذلـك الكـذـب المهـين الــذي أسـاء إلى مكانتهـا.

أمــا الآن، فلـم تكـن لتقبـل حتـى الاعـتراف بقـوة الغوايـة؛ فـكل خططهـا مـن أجــل

 بأنهـا الحكـــة الأكـبر بـلا حـدود.



مـن الإحسـاس بالدونيـة وانحطـاط الــذات:

 نسـقط في الهـوة التـي كنـا نحـاول الهـروب منهـا. هيـا بنـا نـنـيض، ونغادرهـا للأبــد،
 وصاعـداً، ونعـود إلى درب التواضـع. أيتهـا الشــجاعه، كـونِي مـن الآن حارســنا، واللــهـ سيسـاعدنا.
"درب التواضـع" "َتمـت مارغريــت، "هــذا هــو مــا أضعتـه! الشــجاعة والقلـب
 نهضـت مـن مكانهـا وقـررت أن تبـاشر عمـلاً يشـغلها عــن التفكــير في نفسـها. نــادت
 مارغريـت أن تستكثــف مـا يكمـن تحــت التـصرف الرزيـن المحـترم للخادمــة التـي









- باسـتخدام تعبـير مارتـا ـ عـلـى وشـك "الضيـاع" لـولا تدخـل السـيدة ثورنـتِن التـي بحثــت عنهـما، وقامـت عـلى رعايتهـما.
"أصبـت بالحمـى، وكنـت ضعيفـة متعبـة، لكـن السـيد والسـيدة ثورنــتن م ميرتاهـا
 عـلى الرغـم مـن أن الطبيـب أخبرهـما أن الحمـى معديـه، إلا أنهـما م يكترا يكتـا للأمـر،
 أنهـا كانـت خائفـة في ذلـك الحـين، إلا أن الأمـور انتهـت عـلى خـــريّ."
"الآنسة فاني ستتزوج؟" سألت مارغريت.
 مصانـع في مـكان مــا بعــد منطفـة هيـلي. إنـه زواج مــــلي، لــو ه يكــن العريـس أشــيب الشـعر".
 لتسـتعيد طبيعتها، وأجوبتهـا المختـصرة المعتـادة. راحــت مارثـا تكنــس الأرض،







 كان أكتثر هـدوءاً، وأقـلـ اعتـداداً بنفســهـ
"إذاً السـيد العجـوز مسـافر أليـس كذــك؟ قــال نيكـولاس. "الأطفـال الصغـار أخـبروني!



مسـجاة في قبرهـا. لا بــد أن هنـاك شـيئاً مــا في الطقـس، عـلى مـا أظـن، يدفـع النــاس
 "وهــل هــو هــذا هــو السـبب الــذي جعلــك تعــود إلى المنــزل مبكـراً؟" ســألته
مارغريــت بــبراءة.




 قـف هنـا، وقـل أنشــودة أمـام الآنسـة مارغريـتـ. أجـل، قـف ثابتـأ عــلى قدميـك وذراعــك اليمنـى ممـدودة بشـكل مسـتقيم مـــل الرمــح. رقـم واحــد توقـف، اثنــان

ابـق مكانــك، ثلاثـــة اسـتعد، أربعـة انطلـقـ!".
راح الطفـل الصغـير يـردد أنشـودة دينيـة تفـوق لغتهـا قدرتـا

 أن تـراه بــات، عـلى نحـو مســتغرب، ولاشـعوري، مهتـماً بالأمـور الدينـــة التـي كان

مِقتها في السـابق.






 تسـعى للتأكـد تَامـأ مــن مـدى احتـمال وجـود تبريـر الحكـم بالإعـدام عـلى أخيهـا.

لكنهـا عندمـا فرغـت مـن قــراءة الرسـالة الأخـــرة، ووازنـتـت السـلبيات والإيجابيـات،

 شـعر بـه إزاء موضـوع المراســة. كانـت رسـائل ذكيـة. هــذا مـا اكتشـفته مارغريـت بلمـح البـصر، لكنهـا افتقـدت فيها الجـو الحميـم الـودود. كانـت رسـانل متحفظـة، وقيمـة، فـما كان منها إلا أن وضعتها جانباً.

 نفسـها لأنهـا شـعرت بـأن عزلتهـا (وبالتـالي غيـاب أبيها) كان مصــــا
 لذلـك غـدت تلــك الخطـط التـي كانـت تبـدو لهـا سـابقاً تحــت ســتار الواجبـات، مصــدراً للمتعـة. سـقطت تلـك الموازيـن السـقيمة مـن عينها، وباتـتـت تـرى موقعهـا

 يفعـل في الأيـام السـابقة، وإن كان يتوجـب عليهـا ألا تـراه. شـعـرت مارغريـت وكان


 بوالدهـا، كان لا يـرال في قلبها إحسـاس مـؤؤم بالقـلـق والأنى.



(74) إثـارة إلى ڤصيـدة "عمـود السـحاب" (The Pillar of the Cloud) للشـــاعر والباحــت اللاهــوتي الانزكلــزي جـون هـنري نيومـان (Newman Henry John) (1801 - 1890). القصيـدة تحولـت إلى ترتيلـة
 (م) التـي اقتُبـت منهـا العبـارة الـواردة في النــص: (Light Kindly ,Lead)

فيـه عــن الطريقـة التــي قــد يسـتقبله بهـا أصدقــؤه بعــد التغــيرات التـي طالـت

 وحالمــا رأوا ذلـك الوجـه الــذي أحبـوه يومـاً، نســوا آراءه ومواقفــه، أو تذكروهـا








عن الرفض.
 الآن مـن العيـش لفــترة طويلـة في هــواء ميلــنِّن". "أجـل أنـا متعـب"، قـال السـيد هيـلـ "لكـن ليـس السـبـ في هـواء ميلـِتِ. أصبحت


 لا تــزال شـاباً".







تؤمـن بـه الكنيسـة التـي كنـت فيهـا قــــاً. كـــا أفكــر الآن، حتـى لـو كان بمــدوري




 مخط السيد بيل أنفه بطريقة متباهية قبل أن يجيب قائلاً:



 الحـق البسـيط في داخلـه، وإن كان عــلى مســوى مسـح حـــاءه هممســحة البـاب، أقـوى وأكثر حكمـة منـي". ساد الصمت قليلاً قبل أن يتكلم السيد هيل متابعاً سلسلة أفكاره: "وماذا بشأن مارغريت".
"حسناً! ماذا تقصد؟".
"ما الذي سيحلُ بها إن وافاني الأجل؟".
"ما هذه التُّرُهات!".

 لكنهـا تنـسى أن تحـب الغائبــين". "خطأ شائع، أي نوع من الناس آل لينوكس؟".
 مارغريـت مـن كل قلبها، وإيديـتُ تحبها بقــر مـا مِكـن لهـا أن تَنحهـا مــما تبقى مـن مســاحة في قلبها".
"هيـل، أنــت تعلـم مَامـأ أن ابنتـك اسـتحوذت عــلى قلبـي، وقــد أخبرتـك بذلـك











 عليـه. أمـا الرجـال السِـمان، أصحـاب الوجـوه الحمــراء المكتـــزة، مثـلي، فغالبـاً مــا يرحلون أولاً".
 يقـف بوجـه هــادئ رصـين بالقـرب مـن صديقـه ويشـير إليـه بيـده. في تلـك الليـلـة،


 المـوت الــذي لا يـزول. مـات بهـدوء مـن دون أمه، أو عــذاب. لا بــد أن قلبـه توقـف عــن العمـل وهــو نائـم. صُعـق السـيد بيـل مـن هـول الصدمـة، ولم يسـتفق منها إلا عندمـا اجتاهـه الغضـب


"تحقيـق جنـائ؟ لا أظنـك تحسـبني دسسـت لـه السـم! قـال الدكتـور فوربـس إنهـا


 اســتقل القطـار إلى ميلــنِّ".
 عربــة الأجـرة، ووصــل المحطــة. كان القطــار يطلــق صافرتــه، ويعـود خطـواتِ اتِ إلى


 رموشـه التـي خطها الشـيب، ففتـح عينيـه عندمـا أحـس برطوبتها، وحـا مبتهجـاً بقــدر مـا ســـح لــه إصراره. إذ لم يكـن يرغـب بالبـكاء أمـام جمـع مـن النـاس الغربـاء. لا، ليـس هـو مـن يفعـل ذـلـكـ


 ومـن خلـف الصفحـة الكبـير لجريـدة "تايمـز"، عــرف أن ذلـك الرجـل م يكـن سـوى

السـيد ثورنـتِنِ.





المفاجئـة".
"وفاة! السيد هيل مات!".
" أجـل؛ هـذا مـا أواصـل تكـراره متعجبـاً "السـيد هيـل مـات!" ومـع ذلـك لا أصـدق
 وفي الصبـاح كان بـارداً عندمـا ذهـب خادمـي بمناداتـه". "أين؟ م أفهم!".
"في أكسـفورد، جـاء لزيـارتي في أكسـفورد التـي هِ يرهـا لمـدة سـبعة عـشر عامـاً، وهـــهـ
كانــت نهايته".
بقيا صامتين لأكتر من ربع ساعة. ثم قال السيد ثورنتِن: "وهي!"، وتوقف عن الكلام.
"تقصـد مارغريـتـ. أنـا سـأبلغها بالنبـأ. المسـكينة. كـم كان يفكـر بهـا طـوال الليلـة
 كابنـة لي مـن أجلـه. الليلــة الماضيـة وعدتــه أن أعتنـي بهـا وأرعاهـا كرمـى لهـا. حســناً مـن أجـل الاثثـنـين معـاً".

حاول السيد ثورنتِن مرتين الكلام، لكنه م ينجح، قبل أن يتمكن من القول:
"كيف سيكون حالها؟"

 بي، وبهـذا سـأجعل شـيخوختي سـعيدة بوجـود مارغريـت ابنــة لي، لكـن هنــاك أيضـا آل لينوكس". "ومن هم؟". سأل السيد ثورنتِن باهتمام خجول.



 لرعايـة مارغريــت. وهنـاك أيضـاً ذلـك الشـــيق".
"أي شقيق؟ شقيق خالتها؟".
"لا، لا، لينوكـس الــذكي (النقيـب أحمـق، عليـك أن تعلـم ذلـك)؛ المحامــي الشــاب



"كيف؟" سأل السيد ثورنتِ، بفضول حماسي جعله لا ينتبه إلى وقاحة سؤاله.






 وعينـاه مسـمرتان عـلى جـزءء مــن الجريــدة التـي عــاد ورفعهـا بــين يديـه ليمنــح نفسـه متسـعاً للتفكـــر. "أين كنت؟" أخيراً سأله السيد بيل.
"في هافر. أحاول اكتشاف سر الارتفاع الكبير في سعر القطن".

 التغيـير الـذي طـرأ عـلى حياتـه منـذ مغادرتـه هِلْســنِ. هـل تعـرف نيـو فوريسـت؟؟". "أجل". أجابه باختصار.
"إذاً بوسـعكك أن تتخيـل الفـارق الكبـير بينها وبـين ميلـتِن. أي منطقـة زرتهـا هنــاك؟


أودِنوولــد؟ هــل تعـرف هِلْســتِ؟".
"نعـم سـبق لي أن زرتها. لا بـد أنـه كان تغـــيراً كبـيراً بالنسـبة لـهـ أن يغادرهـا ويـأتي
إلى ميلــنـن".

رفـع الجريـدة بــوة وإصرار، وكأنـهـ قـرر عـدم الاسـتمرار في هـــا الحديــث، فلـم يكـن أمـام السـيد بيـل سـوى التفكـير مجــدداً بالطريقـة التـي يجـب عليـه اتباعهـا لإبـلاغ
مارغريـت بمـا جـرى.
 بوميض غريـزي. وقفـت في منتصـف غرفـة الضيـوف كـما لـو أن شــئاً مـا قيَّـد رغبتها بالاندفـاع نحـو الــدرج، فاسـتحالت حجـرا سـاكناً أبيـض اللـون.
 هنـاك، لـو كان حيـاً".

## وحيداً، وحيداً

## an <br> t.me/soramnqraa

كانـت الصدمـة عنيفـة. دخلـت مارغريـت في حالـة انهيـارٍ م تُظهـر نفسـها بالدمـوع



 واضحـاً أن حالتهـا البدنـيـة مل تكــن في وضـع يسـاعدهـا






 مـن ديكســن أن تقدمـه إلى مارغريـت. لكـن عندمـا حاولـتت ديكسِـن إطعامهـا،


أطلـق السـيد بيـل تنهيــدة عميقـة، ورفـع أطرافـهـ البدينــة العجـوز (التـي أصابهـا التشــنج بسـبب الســفر) وهــو ينهـض مــن جلســــه المريحــة، ولحـق بديكســـن

خارج الغرفة.
"لا أسـتطيع أن أتركهـا. يجـب عــلي أن أبعــث برســالة إلى أكســفورد لاســتكمال

 امـرأة تقــف إلى جانــب مارغريــت، كي تشــجعها عــلى البــكاء".

 مـن مرحلـة النفـاس، ولا يمكنهـا أن تسـافر في رحلـة كهــنـه في الوقـت الحــاضر. "إذن، أظـن أنـهـ لابــد أن نسـتدعي السـيدة شــو. لقــد عـــادت إلى إنكلـترا، أليـس

كذــك؟".
"أجــل يــا ســيد بيـل، لقــد عــادت، ولكـن لا أظــن أنهـا ســترك السـيدة لينوكـس في
 المنـزل لتشــاركها الاهتـمام مبارغريـتـ.






 لاسـتقبالها بحلـول مسـاء الغــد. سـأحرص عــلى أن تـأتي".

كتـب السـيد بيـل رسـالة قالـت عنهـا السـيدة شـو، والدمـوع عَــلأ عينيها، إنها تشـبه واحـدة مـن رسـائل المرحـوم الجـرال عندمـا كان عـلى وشــك الإصابـة بإحـدى نوبـات

 عـن المجـيء، مهـما كانـت مشـاعرها الصادقــة وتعاطفهـا الحـارة تجـاه مارغريـتـ.

لقـد كانـت بحاجـة إلى لهجـة حـادة آمـرة لا مجاملـة فيها كي تتغلـب عـلى خمولهـا،

 كان النقيـب لينوكـس يصطحـب والدتهـا إلى العربـة:


 تنـي يـا أمـي، يجـب أن تـأتي مارغريـت معـكـ"
 نسـخة جديـدة مـن جريـدة "ريفيـو". ومـن دون أن يرفـع رأسـه، قــال: "إن كنـت لا
 أئَ مسـاعدة ممكنـة.". "لا شـكراً لـك"، قالـت إيديـث،،" السـيد بيـل العجـوز سـيتكفل بـكل مــا يِكنـه القيـام
 عزيـزتي المسـكينة مارغريـت؛ أليـس رائعـاً أن تكـون معنـا هنـا مـرة أخـرى؟ كنتـــا صديقـين رائعـين، مـن ســنوات خلـت". "هل كنا فعلاً؟" سألها ببرود، وهو يبدو مهتماً بقراءة الجريدة. "ربــا لا، لقـد نسـيت. لكـن ألا تـرى معـي أنـه مـن المناسـبـ أن تنتهي الأمـور عـلـى
 القديـم، وبتــا مسـتعدين لاسـتقبال مارغريـت؟ سأثــتري قماثــاً جديـداً لغرفـة نومهـا لتبـدو جديـدة مشرقـة كي أدخـل قليـلاً مـن البهجــة عـلى قلبهـا".

وبـروح العطف ذاتهـا، انطلقـت السـيدة شـو إلى ميلـِّن يخالجهـا شــعور الخـوف مـن اللقـاء الأول، وتتسـاءل بينها وبـين نفسـها كيـف سـينتهي، وتخطـط كيـف يمكـن لهـا أن تأخـذ مارغريـت بأقصى سرعـة مـن ذلـك "الــكان المريـع"، وتعـود بهـا إلى هنـاء وراحـة شـارع هـارلي.
" آه يــ عزيـزيّ!" قالـت لخادمتهـا؛ "انظـري إلى هـذه المداخـن! أختـي المسـكينة هيل!

 لطالــا كانـت تعـدُ زوج أختهـا رجـلاً ضعيفـاً، لكــن ليـس إلى الدرجــة التـي أصبـح




 بنكريـاس العجـل مـع المحـار، لكنها عـاودت هــز رأسـها بعنـاد كـما فعلنـت في اليـوم
 مارغريـت أول مـن سـمعت صـوت العربــة التـي أقلَّت خالتهـا مـن محطـة القطـار
 السـيد بيـل إلى الطابـق السـفلي لاسـتقبال السـيدة شـو، وعندمـا صعـدا معـاً، كانـتـت مارغريـت واقفـة عــلى قدميهـا وهــي تحـاول أن تـوازن نفســها مــن أـــر الــوار.
 الحبيسـة في عينيهـا عــلى كتــف خالتهـا. كل صـور الحــب الهـادئ المعتـاد، ورقــة




إلى دفـق مـنـن الدمـوع الحــارة.


 تغيـيراً لانشـغـاله بالاهتـمام بمارغريـت عــلى مــى اليومـين الماضيـين، لكنـه م يغـيّر

الأفـكار التـي كانــت تـراوده. شـعر بالسـعادة عندمـا سـمع صـوت السـيد ثورنـتِت يسـتفسر عـن شيء مـا عنـد البـاب. كانـت ديكســن تحـاول صرفـه بطريقـة جارحـة بعـد أن اسـتعادت، مـع حضـور خادمـة السـيدة شـو، مظاهـر الفخامـة السـبقة لآل بيريسـفِرد، والمكانـة (كـما كانـت تسـتمتع بتسـميتها) التـي طُـردت منهـا ســيدتها الشــابة، والتـي كانـت الآن، بفضـل اللـه، سـتعود إليهـا. هــذه الصــور والتخيـلات التـي راحـت تداعـب مخيلتهـا وهـي تسـتمتع في الحديـث مـع خادمـة السـيدة شـو (وتوضـح ببراعــة الظـروف وتداعياتهـا المتصلـة بمنــزل الأسرة في شـارع هــارلي مـن أجــل تثقيـف وتعليـم مارثـا التـي كانــت تسـتمع إلى الحديــث)، جعلــت ديكســن فظـة أكـثتر في معاملـة أي شـخص مـن سـكان ميلـتِن. وعـلى الرغـم مـن أنها طاهـا كانـت تشـعر بالخـوف مـن السـيد ثورنــتن، إلا أنهـا هــه المـرة بلغــت مـن الحـدة والوقاحـة مـا جعلها تتجـرأ عـلى أن تخـبره بأنـه لا يِكنـه أن يـرى أحـداً مـن ســكان المنـزل تلــك الليلـة. لذلـك كان الأمـر مزعجـاً أن تسـمع مـن السـيد بيـل مـا يناقـض كلامهـا عندمـا فتـح بــاب غرفــة المكتـب، ونـادى عليـه:
"ثورنـتِن! أهــذا أنـت! ادخـل لدقيقـة أو دقيقتـين، أريـد أن أتكلـم معـك في أمـر مـا". دخـل السـيد ثورنـتِن إلى غرفـة المكتـب، فــا كان مـن ديكسِـن إلا أن تراجعــت إلى المطبـخ لتسـتعيد مكانتهـا بقصـة خياليـة عـن الســير جــون بيريسـفِرد عندمـا كان شريفـا76) وعربتـه التـي تجرهـا سـتة خيـول. "في الحقيقـة، لا أدري مـاذا كنــت أريــد أن أقولـه لـك. كل مـا في الأمـر، إنــه لــشيء كئيـب أن تجلـس في غرفـة كل مـا فيها يحدثـك عـن صديـق رحـل. كـما أنـه كان عـلي

أن أتـرك غرفـة الضيـوف لارغريــت وخالتهـا". "وهل جاءت السيدة...خالتها؟" سأل السيد ثورنتِن.
" جــاءت! أجـل، مـع الخـدم والحشـم. كان الواحــد يظـن أنهـا ســتأتي بففردهــا في مثـل هــذه الظــروف! وم يعـد أمامـي الآن إلى أن أخـرج وأجــد طريقـي إلى فنـدق الكلارينـدون".
(76) المقصود هنا "Sherrif" الذي يعمل على تطبيق القانون باسم الملكة.
"لا داعــي لأن تذهـب إلى الفنــدق. لدينـا أربــع أو خمـس غــرف نــوم خاليــة في
"جيدة التهوية!"
"أعتقد أنه يِكنك أن تثق بوالدتي في هذا الأمر". "إذاً ســأصعد إلى الطابـق العلـوي لأتَنــى لتـــك الفتــاة شــاحبة الوجــه ليلــة طيبـة،


 إلى كرامبـتـن للاطمئنــان عـلى الآنســة هيــل وحاكا انطلقا في مسيرهما، قال السيد بيل:





 الـذي عانـت فيـه الكثــير. يتوجـب عــلي الآن أن أعـود إلى أكسـفورد، ولا أعلـم في أيّي كفـة مــن الميـزان سـأضع قـراري".
 كانـتا أصــداء أفـكاره تــردد في رأســهـ. "المـكان الــذي عانــت فيـه الكثــير". واحسرتـاه! هكـــا باتــت هـي الطريفــة التـي


 والسـاعات التـي كان هِمضيهـا في مسـيرة كيلومتريـن كانــت كل خطـوة فيهـا مصـا مصـدر

سـعادة لـه، بـــا أنهـا كانت تقربـه شـياً فشـيئاً منها، وتأخــه إلى حضورهـا العـذب.








كانـت السـيدة ثورنــتِ وفـاني في غـرف الطعـام، حيـت كانــت الأخـيرة ترفـرف مــن















 سـوى روح الميـت ترفـرف حـول مـن تحبهـم. فعندمـا صعـد السـيد بيـل إلى الطابـق

العلـوي، وتـرك السـيد ثورنـتِنْ وحيـداً في غرفـة المكتـب في منـزل السـيد هيـل، كانـت السـيدة شــو نائمـة عــلى الكنـبـة، ولا صـوت يخـترق صمـت المـكان.

 زيارتهـم مفاجئـة، كان الــرف كبـيراً بالنسبـة للترتيبات الرائعـة التـي تخـص راحتهم.
"كيف حال الآنسة هيل؟" سألت.
"منهارة بفعل هذه المصيبة التي حلت بها". "أنا على ثقة أنها ستكون بخير ما دام لديها صديق مثلك".


 بالنسـبة إليهـم. وهـي ضعيفـة وبائسـة إلى درجــة لا تســاعدها فـا في أن يكـــون لهـا إرادة مستقلة".





لاسـتقبال الضيـف.
"كانـوا خـارج البـلاد. أنـا لا أنكـر حقهـم بالططالبـة بهـا. فالخالـة هـي التــي ربتهـا،
 أننـي أريــد أن اتخذهـا ابنــة لي، بـل وأشـعر بالغـــيرة مـن هـؤلاء النــاس الذيـن لا يقـدرون، عـلى مـا يبـدو، قيمـة حقهـم بهـا لكــن الأمـر ســيكون مختلفـاً إن طالـب
بهـا فريدريـكـ".
"فريدريـك!" تعجــب السـيد ثورنــتن. "مـن هـو؟ وأي حــق...؟" وم يكمــل سـؤاله
"فريدريك"، قال السيد بيل مدهوشاً. "ألا تعلم؟ إنه أخوها... ألم تسمع..." "لم أسمع باسمه من قبل. أين هو؟ ومن يكون؟".
 في حادثــة التمرد"
"م أسمع به حتى هذه الدقيقة. أين يعيش؟".
"في إسـبانيا لأنـه مهـدد بالاعتقـال لحظـة تطـأ قدمـاه إنكلـترا. يــا للفتـى المسـكـين!
 النقيـب شـولتو لينوكـس، فــلا أعلـم بوجـود قريـبـ آخــر".
"آمل أن يُسمح لي بالحضور؟".


 "لكن بشأن فريدريك، ألم يعد إلى إنكلترا؟".

أم يكن موجوداً في الفترة التي توفيت فيها السيدة هيل؟".




تعتقد ذلك؟".
 حسـب ظنـي، في تـلـك الفــترة".


 لتتفحص بتركيـز وجـه السـيد ثورنـتِنِ، "أني تخيلـت يومـاً أنـكـك معجـب بـارغريت؟؟". صمت ثورنِت، وبدا وجهه خالياً من أي تعبير.
 في رأسـهـ".
"أنـا معجـب بالآنسـة هيـل. ولا بــد أن أي شـخص آخـر سـيعجب بهـا، فهـي مخلوق





 "مخلـوق جميـل" فعـلاً هــل تتكلـم عنهـا كـما لـو كنـت تتكلم عــن كـلـب أو حصان". توهجت عينا السيد ثورنتِن مثل جمرتي نار.



 مـن الآن وصاعـدا صـورة زميـل أكسـفورد العجـوز بوتـــاق محكــم مـع أغــلى الأثــياء


 عــن موضوعــات العمـل الجافــة البـاردة التـي تجمعــه مـع السـيد بيـل كمالــك


إجـراء أيٌ إصلاحـات؟".
"لا، شكراً".
"هل تريد بناء شيء على حسابك؟ إن كنت تنوي ذلك، فأنا ممتن لك جداًّ". "أنوي بناء غرفة طعام، للرجال، أقصد العمال".
"حسـبتك شـخصاً يصعـب إرضـاؤه، إن كانـت هـذه الغرفـة لا تكفيـك وأنـت العازب". "تعرفـت إلى شــاب غريـب، ووضعـت طفــلاً أو طفلـــن يرعاهــما هــذا الشـاب في

 لأول مـرة. لكـن ومــع ارتفــاع أسـعار المـواد الغذائيـة هـــنا الشــتاء، رحــت أفكــر




 استحسـانه لخطـة قريبـة جـــاً مـن خطتـي إلى حـد كان يِكـن لي أن أنسـبها لنفسي. وليـس هــذا فحسـب، بــل واستحسـان زملائـه العـمال الذيـن تكـلـم معهـم. اعــترف أننـي في البدايـة شـعرت بالانزعـاج مـن تصرفـه، وفكـرت في التخـلـي عـنـن الأمـر برمَّتـهـ


 بسـعر الجملــة، وأوظـف مشرفــاً أو طاهيـاًّ". "آمـل أنـك تنــال الرضـا والتقديـر بصفتـك الجديـدة. هـل أنـت خبـير جيـد في البطاطـا والبصـل؟ لكنـي أظــن أن السـيلة ثورنتِنِ تسـاعدك في التسـوق".





لذيـذة وشـهـية".
"وهـل تـــنوق كل طبـق يُقـدم بحكـم منصبـك؟ آمـل أن يكـون لديـك عصـا سـحرية

بيضاء".

"في البدايـة، كنـت شـديد الحـرص عـلى أن أبقى الطـرف الطشـتري، بـل حتـى أن أقبـل طلبـات العـمال التـي كانـت تصلنـي عـن طريـق مدبـرة المنـزل، أكتثر مـن الاعتـماد

 رأوا بأعينهـم كيـف أني أدعهـمـ يتصرفـون عــلى راحتهـم، ولا أفـرض أفـكاري عليهـم.


 بهـذه الخطوة. وبالفعـل ذهبـت، وكانـت أروع وجبـة غــداء في حيـاتي. وقلـت لهـم (أقصـد إلى الرجـال الذيـن يجلسـون بجـواري، فأنـا شـخص لا يجيـد إلقـاء الخطـبـ)


 في التطفـل عليهـم، أكتثر مـما أجــده لـو ذهبـت لتنـاول الطعـام في ثكنـات الجـــود مـن دون دعـوة".
 العمـل في وجودهـم. لـذا أتوقـع أنهـم يفصحـون عـن موقفهـم خـارج أيـام الأطبـاق السـاخنة"
" حسـناًا في السـابق كنـا نتحـاشى الخـوض في القضايـا التـي تثــــر الغضـبـ لكـن إن

 يِتلكـون حـس دعابــة، وحيويـة في التعبـير. أصبحـت الآن عـلى درايـة ببعـض منهـم، ويتحدتــون بحريـة كاملـة أمامـي". "لا شيء مثــل تنــاول الطعــام يســاوي بــين النــاس، حتـى المــوت لا يُقــارن بــهـ. فالفيلسـوف يــوت واعظـاً، والمدعـي منافقــاً، وطيـب القلـب متواضعـاً، والأحمـقـق

الفقــرِ أعمـى جاهـلاً، كـما يســطط العصفـور عـلى الأرض (7)، الفيلسـوف والأحمـق
 جيــدة عـلى الهضـم. هــذه نظريــة النظريــة بالنسـبة إليـك!". "في الحقيقة، ليس لدي أي نظرية، أنا أكره النظريات". "أرجـو عفـوك. تكفـيراً عـن ذنبـي، هــل تقبـل منـي عـشثرة جنيهـات لـشـراء المـواد، وتقيـم وليمــة لأصدقائـكـ الفقــراء؟". "شـكراً، لـن أقبلهـا. فهـم يدفعـون لي إيجــار الفـرن، والمطبـخ خلـف المصنـع، كـــا



لا بد أن أجد أناساً يدخلون ويتكلمون، ويفسدون بساطة الموضوع بأكمله".
"لا يِكنك أن تَنع الناس من الكلام حول أي مشروع جديد". "قَد يبـادر أعـدائي، إن كان لي أعـداء، إلى إبـارة شـكوى خيريـة حـول مـشروع الغـداء،

 مـن الحجـارة في طريقنـا".
 (م) الإصحاح 10: 29)

## رحيل مارغريت

بقـدر مـا تسـمح بــه واحـدة مـن ســمات طبيعتهـا اللطيفـة، أطلقـت السـيدة شــو












 حلـول يـوم الأربعـاء، وصلتها رسـالة مـن السـيد بيـل:
 الحـظ تبــن أننــا ومـن المـرات النــادرة مدعـا


















 أن تحمـلي نفسـك ومعـك المائتـين والخمسـين جنيهاً إلى مـكان آخـر؛ إن م م أسـتطع أن أدعـوك للمجيء إلى هنـا كي تديـري شـؤون منـزلي. أمـا بالنسـبة للثيـاب، وديكسِــنـ، والنفقـات الشـخصية، والحلويـات (جميـع السـيدات الشــابات يأكلـن الحلويـات




 لأنـه أحـب والـدك عــلى مـدى خمســة وتلاثــين عامـاً، ووقـف إلى جانبـه يـوم زفافـه،

وأغلـق عينيـه عندمـا فـارق الحيـاة. وعـلاوة عـلـى ذلـك، هــذا الرجـل العجـوز هــو

 أقربـاء لهـذا الرجـل العجـوز في هـــه الدنيـا؛ "مـن ذا الـذي سـي الـيبكي عـلـ آدم بيـل؟"ولا
 اكتبـي لي ولـو سـطرين رداً عــلى رسـالتي، لكــن لا تشــكرينيا".




 "يا ابنتي العزيزة! هل أزعجتك هذه الرسالة؟". "لا" قالـت مارغريــت بصـوت ضعيـف. "ســأكون أفضــل حــالا عندمـا ينقـضي يـوم

الغــد".
"بالتأكيـد، يــا حبيبتي، لـن تكـوني أفضـل حـالاً حتـى آخــك بعيـداً عــن هـذا الجـو المريـع. لا أستطيع أن أتخيـل كيـف اسـتطعت أن تتحمـلي العيش هنـا فـترة عامـين". "م يكن باستطاعتي أن أذهب، وأترك أمي وأبي".
 كيـف كنـت تعيشــن، هــا كل مـا في الأمـر. فزوجـة خادمنـا تعيـش في منـزل أفضـل

مـن هــذا".
"لكنـه جميـل أحيانـاً... في الصيـف، لا يِكـن أن تحكمـي عليـه بحالتـه الآن. كنـت
 هجـع البيـت إلى الراحـة مقارنـة بمـا كان عليـه مـن قبـلـ كانـت الأمسـيات بـاردة،



أو كل رفاهيـة كانـت هـي نفســها ستسـعى إليهـا طلبـاً للراحـة. لكـن مارغريــت





 إن احتـاج الأمـر.
"سـأحتفظ بهـذه الكتـب، يــا ديكسِـن. أمـا البقيـة فسـوف ترســـينها إلى السـيد بيـل،

 جلسـت بسرعـة، كـما لـو كانـت تخـــى التفكـير، وكتبـت:



لكم بإخلاص
مارغريت هيل".
اسـتأنفت مارغريـت جولتها في المنـزل تتفحـص محتوياتـه التـي كانـت تعرفهـا منــذ




 المســاء، واستسـلمت خـلال الليـل لراحــةٍ أفضـل بكثــــر منـــذ أن تلقــت نبـأ وفـاة

السـيد هيـلـ.
وفي اليـوم التـالي عـلى مائـدة الفطور، عـبرت مارغريـت عـنـ رغبتها بالذهــاب لـوداع واحــد أو اثنــين مـن أصدقائهـا، لكــن الســيدة شــو اعترضـتا
"أنـا متأكـدة بأنـه لا يِكـن أن يكـون لـك أي أصدقـاء هنــا تربطـك بهـم علاقـة قويـة

 علينـا، وكان عــيّ، أن أغـادر غــداً...."












حبـال قَتـد مـن منــزل لآخـر.

 تشـديدها عـلى مارغريـت بالحـرص والانتبـاه، وعـدم الإصابـة بالحمى التـي تنتـشـر في





 التحكـم بهـما عـلى نحـو وجـــت مارغريـت أنـه مـن العبـث قـول أي شيء مـن آلاف

الأشــياء الصغـيرة التـي خطـرت عـلى بالهـا عندمـا كانـت في العربـة. حاولـت تهدئتها بالحديـث عــن الفرصـة الضئيلـة للقـاء ثانيـة، في زمـن مـا، وفي مـكان مـا، وطلبـت
 مـن العمــل.
وبينما كانت تغادر المكان، توقفت وتلفتت حولها، وترددت قليلاً قبل أن تقول: "أود أن احتفظ بشيء صغير يذكرني ببيسي".

 لتبـلـل بائــه شــفتيها المحمومتـين، قالـت مـاري: "خذي شيئاً أفضل، فهذا لا يساوي أكثر من أربعة بنسات!".




 مـن تكـون الســيدة ثورنــِنَ، ولــاذا يجـبـ عليهـا أن تودعهـا

 جسـدها وراحـت ترتجـف. "يا لها من غرفة باردة كالثلج".




 وتسـمع تلـك الرجفـة في صوتهـا التـي حاولــت مارغريـتـت التحكــم بهـا.
"اســمحي لي أن أقـدم لـك خالتـي، السـيدة شـو. ســأغادر ميلــتِن غـــداً؛ لا أدري إن

 تقصدينـه كان بدافـع النيـة الحسـنة...مهما كان سـوء التفاهـم الــني جـرى بينـنـا". بــدت السـيدة شــو في حــيرة كبـيرة مــما قالتـه مارغريــت. شــكراً عـــلى لطفـكا واعتــاري عــن عــدم التـصرف بلباقـة! لكــن الســيدة ثورنـــنـن أجابتهـا:
 توجيهــك. لطالمـا تمنيــت أن نكــون أصدقـاء. شــكراً لأنـكـ أعطيتنـي مـا أسـتحق".
 لا أستطيع ولا أملك الخيـار لـشرح سـلوكي ـ بأننـي م أتـصرف بتـلـك الطريقة المشــــــة

التـي فهمتِها".




 منـي أن أهنــكـ عـلى مغادرتهـا. أـــن ستعيشـين؟". "مع خالتي"، قالت مارغريت وهي تلتفت نحو السيدة شو.



 القيـام بـه للتعبــر عـن اهتمامنـا باسـتقبالكم".

 فأجابـت باختصـار،
"زوجـي مُتـوفُّ، والسـيد ثورنــتِن هـو ابنـي. وأنـا لا أذهـب إلى لنــدن أبـداً، ولذلـك مــن غـير المرجـح أن أحظى بعرضـك المهذب".
 بـزة الحـداد السـبب الـذي دعـاه للذهـاب إلى هنـاك. "جـون"، قالـت والدتـه، "هـذه السـيدة شـو خالــة الآنسـة هيـل. يوســـنـني القـول إن الآنسـة هيـل تزورنـا مـن أجـل توديعنا". "إذاً ستغادرين!"، قال بصوت منخفض. "أجل"، قالت مارغريت، "سنغادر غداً". "سيأتي صهري مساء اليوم طرافقتنا"، قالت السيدة شو.

 أنـه ل م ينتبـه متـى نهضتـا اسـتعداداً للمغـادرة. عــلى أي حــال، سـارع إلى مسـاعدة








 كـما هـي، ووريثـة أيـا كانـت، لكنها مـن الصعـب أن تجـد قلبـاً صادقـاً مــل قلبـي.

دعهـا ترحـل!".



أحــد مــن سـكان المنــزل رأى السـيد ثورنــتن مــرة أخـرى ذلـك اليـوم.كان مشـغولا جــالً، أو هــا مـا مـا قالـه.
 مـن الرعايــة والــدلال وسـماع التنهـدات "قلـت لـك " مــن خالتهـانـا أمـا ديكسِــن، فقالــت إن مارغريـت عــادت إلى الحالـة السـيئة ذاتها التـي كانـت عليهـا في اليـوم

 بضعـة أيـام، تلـوت مارغريـت وكانهـا تعـانـيا أمـاً حــاداً، وقالــتا "لا، دعينا نرحل. لا أطيق البقاء مريضة هنا. لن أتعافى هنا. أريد أن أنسى".
 إيديـث والطفـل. وجـدت مارغريـت أن هـذا الحديـث اللامبـالي، مهـما كان لطيفـاً، م

 قـادرة عـلى الذهـاب إلى غرفتهـا لانتظار إعلامها بوصولـهـ.




 وتصبحـين واحـدة مـن السـيدات الأكابـر، أليـس كذلـك؟".
"لا ليس من الأكابر"، قالت مارغريت وعلى شفتيها نصف ابتسامة.


 وهـي لـن تشــك بحـزني عـلـى وفــاة السـيد العجـوز، لمجـرد أني لا أسـتطيع رؤيتهـا،

وأخرهــا بذلــك". فقــال لي "ــن يتســع الوقـت لــك كــــيراً كي تحـاول رؤيتهـا، يــا




 أتصـور بانـهـ ربـــا تغادريـن ميلــتِن مــن دون أن ترينـي".






 هـــا الأمـر. كنــا أصدقـاء رائعــين بشــأن مسـألة النـــود". "إنها للأطفـال، أولاد باوتشر"، أجابتـه مارغريـت بسرعــة. "قـد يحتاجونهـا، ولا يحـق لـك أن ترفضها. فأنـا لـن أعطيـك قرشـاً واحـداً"، قالـت لـه وهـي تبتســم؛ "لا تظـن أن لـك فيها شــيـئاً".
"حسناُ، يا فتاة! لا يسعني سوى القول، باركك الله! باركك الله! ...وآمين".
(78) عيـد العنـصرة الـذي يُحتفَــل فيـه بذكـرى نـرول الـروح القـدس عـلى تلامـذة المسـيح، ويوافـق اليـوم


## استراحة وليست راحة

وجـدت مارغريـت في هــدوء شــارع هــارلي، أثنـاء الفــترة التـي كانــت تتعـافي فيهـا


 بـدت وكأن عجـلات الحيـاة اليوميـة هنـا قـد نالـت صيانـة متميـزة تزيـيتـاً وتشـحيماً مـا جعلهـا تـدور بسلاســة ونعومــة.






 مارغريـت إلى حالـة التنـوع الأنيق.أمـا النقيـب لينوكس، فـكان طيبـا



 إدارة شــؤون المنـزل، وعــادت مارغريــت إلى عادتهـا القديـــة في مراقبتها، والإعجـاب

بهـا، ومســاعدتها. وتولــت بـكل سـعادة هــذه الواجبـات مــن يـــي إيديـث: كتابـة










 بذلـك إلى إيديـثـ، التـي كانـتـ منهكـة مـن حفلــة الرقـص في الليلـة السـابقة، ربتـت







 عــن حفـلات عشـاء الأرامـل العواجيـز كــما كان في نظـام أمـي". كذلــك بالمقابــلـ،


 إقامتها. كان النقيـب لينوكس لطيفـاً وأخويـاً مـع مارغريــت التـي كانـتـت هـي أيضـاً

معجبـة بــه إلا عندمـا يغـالي في حرصـه واهتمامـه بملابـس إيديـت ومظهرهـا، مـع









 نزهتـه الصباحيـة، إلى جانـب الاعتنـاء بالأطفـال خـلال فــترة تـنـاول الخــد

 واجـب، ولكـن متعبـة مـن خمـول النهـار، يضـاف إلى معنوياتهـا المكتئبــة وصحتهـا

الحساسـة الرقيقـة.
كانـت تتحـرق شـوقاً باهتـمام لا يوصـف لعـودة ديكسِـن مــن ميلـتِن التـي لا تـزال

 ســماع أخبـار النـاس الذيـن عاشـت بينهـم لفــترة طويلـة. صحيـح أن ديكسـن كانــت

 الاسـم أو أي اسـم آخـر في ميلتِنت كان يـرد في مواقع متفرقـة هنـا وهنـاك. وفي إحــى





الأمسـيات، كانـت مارغريـت جالســة في غرفـة الرسـم الخاصـة بـآل لينوكس، تحمـلـ








وكأنهـا كانـت ترتكـب ذنبـاً مـا "السيد بيل! م أتوقع رؤيتك أبداً!". "لكـن آمـل أن أكــون موضـع ترحــاب بالإضافــة إلى تلــك البدايــة الرائعــة مـن

الدهشــة ".
"هـل تناولـت عشـاءك؟ كيـف جئـت إلى هنــ؟ دعنـي أطلـب منهـم أن يحضروا لـك
العشـاء".


 إن كان يوجـد أي شيء في المنـزل".







 "هل هذا كل شيء؟ احزري من كان معي على نفس القطار؟".
"وما أدراني"، قالت مارغريت، وهي تتجنب تخمين أي اسم كان.
"ما اسم شقيق زوج ابنة خالتك؟".
" هل تقصد هنري لينوكس؟" سألته مارغريت.

الأشـخاص هـو، يـا مارغريــت؟"


 تغـير. كيـف رأيته؟؟".
"لا أدري، لكنــه للوهلــة الأولى، كان مشـغـولا باكتشــاف مـن أكــون، ومــن أكــون في


 "بالتأكيد لا، وأنت؟". "ولا أنـا أيضـاً، لكـن تـراءى لي أنـك ربــا. هــل هـو شـخص يتمتـع بقــدر كبـير مـن الأهميـة هنـاء".
 سـيد بيـل، هـل جئـت مـن أكســنـورد أم مـن ميلــنـنـ". "من ميلتِن، ألا ترينتي مشبعاً بالدخان؟". "بالتأكيد، لكني حسبت ذلك من آثنار أكسفورد العتيقة".
 أنـا، مـع جميع أصحـاب العقـارات بنصـف المشـقة التـي واجهـت بهـا مالـك المنـزل





"وكيـف حالـه الآن؟ وكيـف حــال السـيدة ثورنـتِّ؟" سـألته مارغريـت بسرعـة وبصوت منخفض، رغـم أنها حاولـتـ أن تتكـلـم بصراحــة ووضوح.





 صلابـة وحزمـا". "لا عجـب أنهـا سـتتظاهر بـأي شيء لتخفي ضعفـ ابنتها". قالـت مارغريـت بصوت مهموس.






 البدايـة، لذلـك وجـدت في إعــداد طاولـة الشـاي حجـة للبقـاء صامتـة، كــما كانـت







مـن الخجــل المُرُــكـ.
"أنا ممتنة لك جداً، يا سيد لينوكس على ما فعلته من أجل فريدريك".



 سـاحة فريدريـك. "ذلـك المدعـو هوروكـس، الشـاهد الأخــير، طم يعـد ذا فائــدة مثــل بقيــة الشـهود

 "فريدريـك في إنكلـترا! م تخبرينـي بذلــك!" تعجـب السـيد بيـل والدهشــة تعلــو

وجهـه.

 بالاستياء. "وأنـا بــوري م أخـبر أحـــاً بـه ســواء لأخـي أم لابنـة خالتـك"، قـال السـيد لينوكس بلغـة مهنيـة جافـة لا تخلـو مـن اللـوم.


 لأن أحــا لـن يسـألني. انتظري! (قطع السـيد بيـل كلامـه فجـأة) هــل جـرى ذلـك في جنـازة والدتـك؟".

> "كان مع والدتي عندما توفيت"، قالت مارغريت بهدوء.



تذكرت!".
لكنـه م يذكر الاسـم، وعـلى الرغـم مـن أن مارغريـت كانـت تـود أن تعـرف إن كانـتـ

شـكوكها في محلهـا بـأن السـيد ثورنــِنْ هـو مـن اسـتفسر عـن الأمـر، إلا أنها م تسـتطع




 غــداً، ســراجع معـاً أســماء المجموعـة المفقـودة".

 لكـن أعلـم بـكل مـا يِكـن أن تفعلـه مـن أجــل فريدريـك، حتـى وإن م يكـن هنـاك




 مـن مكانهـا لوضـع أكـواب الشـايـي "حسـناً!" قـال، "لا أدري مـا الـذي ينـوي السـيـدي لينوكـس فعلـه، لكنـي أود العـودة إلى منـزلي، كنـت عـلى سـفر اليـوم وبـدأت رحـلات السـفر تكشــف عـن ســنـواتي الســتين

العجيبة".
"أظــن أني سـابقى كي أرى أخـي وأختـي"، قــال الســيد لِينوكــس دون أن يهـم بــأي حركـة تــدل عـلى نيتـه للمغـادرة.


تكــراره معـه مـرة أخـرى.



لكنهـا حازمـة عــلى ذراعـه. نظـر إليهـا، ولــح الارتبـاك في ملامـح وجههـا؛ فجلـس ثانيـة، وكان طســتها الخفيفـة مسـكـونة بــــوة لا تُقــاوم.


 "سـتتعرف" عـلي. أفـترض أننـي لسـت مؤهـلاً بالقــدر الـكافي كي أرى".
 بالمغـادرة. أدركـت مارغريـت مغـزى مزاحـه، وردت الكــرة إلى ملعبـه. تعجـب السـيـد




 ولـن تتــوانى في إخضـاع موردخـاي


 موقعها بينهـم أختـاً وابنــة.







 موردخاي رفض.
"يبـدو أنــك لا تعلمــنين مــا هـي التضحيـات التـي مـا كان لــك أن تتحمليهـا"، قــال شــقيق زوجهـا. "حتـى حفلــة عشــاء! ومتعــة ارتــداء هــــا الفســتان الرائـع".
 لينوكس لدفعها إلى نحـو أول هذيـن الخياريـن، فتابـع كلامــهـ

 السـاعة التاسـعة والنصـف بــلاً مـن العـاشرة؟ لـدي بعـض الرسـائل والأوراق التـي سـأعرضها عــلى الآنسـة هيــل والسـيد بيـل".







 لهـا مـن طريقـة رائعـة التـي حـورت بها جملتـي! يبـدو أننـي بـــأت أتعلـم خدعـة

اللباقـة والمجامـلات".



 منــن فـترة طويلـة، كـما أظـنـن كيـف كانـتـت تبـدو برأـــك؟ لقـد فاجأتنـي بصورتها

الشاحبة المريضة".


"لقد مرت بظروف صعبة جداً"، قال السيد بيل.



 أن أقـدره عليهـا في السـابق".










ويضيعـون فرصـاً مؤكـدة لخدمــة تصوراتهــم غـــرِ المؤكـدة".








 الوقـت، كان غـير مبـالٍ لجهــة أي موقـف أخــنه مــن القضيــة، فانـبرى إلى القـول:
"بالتأكيــ، هنـاك شيء رائـع في شـخص بســن السـيد هيـل يــترك منزلـه الـذي عــاش


 كان أيضـاً شـخصاً نبيـلاً. لـن أنـسى كرمـه الرائـع البسـيط الــني اسـتقبلني بــه ذاك اليـوم في هِلْســتِن".







 شارع هارلي".

## ليست كلها أحلاماً

زُرعـت فكـرة هِلْســتِ في عقــل السـيد بيـل اليقـظ عــلى يــد الحديــث الــــي دار
















 للذهـاب إلى الفطـور في شـارع هــارلي.

ط يسـتطع الانتبـاه إلى كل التفاصيـل التـي، كـما لاحـظ، جعلـت عينـي مارغريــت
 القـدر، أو هكـذا بــدا الأمر، مـع سـقوط كل قطعـة مـن دليـل يـبرئ سـاحـاحة فريدريـك واختفائها تحـت قدميها. حتى السـيد لينوكـس بصـوت المحامـي المحـترف المـوزون


 نحـو دفعهـا أخــيراً لتفسـح الطريـق أمـام دموعها. وهنـا توقــف الســيد لينوكـس عن القراءة.
"مـن الأفضـل ألا أتابـع"، قـال بصـوت مهمـوم. "كان اقتراحـاً أحمـقَّ منـي. يــا مـلازم




زوجته وطنـا لـه".
"انتهى كل شيء"، قالـت مارغريـت. "يبـدو لي أنـه مـن الأنانيـة أن أشــعر بالأسـفـ"،





 لتشـعر بـالألم.
نهض السيد بيل استعداداً لتوديعها. "مارغريـت!" ناداهـا وهـو يتحسـس قفازيـهـ، "ســأذهب إلى هِلْسـتِن غـداً ألألقـي نظـرة عـلى المكان القديـم. هـل توديـن مرافقتـي؟ أم أن ذلـك سيسـبـب لـك ألم الذكريـات؟ تكلمي، لا تخـشِ شـيئاً".

آه، يــا ســيد بيـل"، قالـت، تــم م تسـتطع قـول المزيــد، بــل أخـنـت يــده المتورمــة وقبلتهـا.
"توقفـي هــا يكفـي"، قـال لهـا ووجهـه يحمـرُ مـن الإحـراج. "أظــن أن خالتـك شــو









عليهـم الموضـوع".
"لا جدوى من محاولتي القول كم أود ذلك"، قالت مارغريت وسط دموعها.

 "لـن أذرف دمعـة واحــدة"، قالـت مارغريـت، وهـي تغمـز بعينيهـا لتنفـض الدمـع عــن رموشـها، وتجـبر نفسـها عـــلى الابتسـام".
 الموضـوع". كانـت مارغريـت في حالـة مـن الحماســة المصحوبــة برعشــة مـن الفــرح بينـما كان السـيل بيـل يناقـش خطتـه مـع خالتها شـو التـي فزعـت في البـا البدايـة، ثـم




 كانـتـ بأمـس الحاجـة إليـه بعـد الفــرة العصيبـة التــي مـرت بهـا.

## مرة واحدة والآن

جهـزت مارغريـت نفسـها للرحلـة قبـل الموعــل المحــد بفـترة طويلـة، وكان لديهـا قَـْرٌ كافٍ مـن الحريـة كي تبـكي قليـلاً بهـدوء إن طِ يكـن هنـاك أحـــ يراقبهـا، وتبتسـم بفـرح بوجـود أحـد أفـراد المنـزل. كانــت تخـشى مـن أن يتأخــرا، ويفوتهـما القطـار؛ لكـن لا. فقـد وصـلا إلى المحطـة في الموعـد المحـدد، وتنفسـت أخـيراً براحـة وسـعادة، وأخــذت مقعدهـا قبالــة الســيد بيـل في العربـة، والمحطـات التـي كانــت تعرفهـا تـدور مبتعـدة، وهـي تشـاهد بلـدات وقـرى الجنـوب نائــةً تحــت النـور الدافـئ لأثـعة الشـمس السـاطعة مــما أضفـى عـلى قرميــد سـطوحها لونـاً أكــثر احمـراراً يختلـف كليـاً عـن الحجـارة البـاردة في الشـمال. حلقــت أسراب مـن الحـمام فـوق قمـم البيـوت المُســنمة، وراحـت تحـططُ بهـدوء هنــا وهنــاك، وتصفــق بجناحيهـا كـما لـو أنهـا تُعـرِّ كل ريشـة فيهـما للـدفء الجميـل. كان هنـاك عـدد قليـل مـن المسـافرين في المحطـات، وكأن النـاس كانــوا خاملــين إلى درجـة لم تَنحهـم الرغبـة في السـفر. إذ لا تـرى ذلـك الهـرج والمـرج الـذي سـبق لـارغريـت أن شـاهدته في رحلتيها إلى لنــدن، والخـط الحديـدي الشـــالي الغـربي. في فــترة لاحقـة مــن هـــذا العــام، سـيضج هــا الخـط بالحركـة والحيـاة بوجـود المسـافرين الأثريـاء الذيـن يقصـدون مواقـع الاسـتجمام. أمـا في مـا يتعلـق بالحركــة الدؤوبـة ذهابـاً وإيابــاً لأصحـاب الكهـن التجاريـة، فـكان الأمـر مختلفـاً مـن الخـط الشـمالي. وقـف هنــا واحــد أو اثنـان مـن المتفرجـين بالقـرب مـن كل محطـة يضعـان يديهـما في جيوبهـما مسـتغرقيْن في التأمـل مـا حـدا بالمسـافرين للتسـاوٌل عـما يمكـن لهـما أن يشـاهداه بعــد أن يبتعـد القطـار سـوى سـكة الحديـد، وبعـض الأكـواخ، وبعـض الحقـول البعيـدة. كان الهـواء الحـار

يرقَص فـوق السـكون الذهبـي لــلأرض، والقطــار يـترك وراءه مزرعـة تلــو الأخـرى

 في المـكان الــذي كان عليهـا أن تغـادر فيـه القطــار، وتسـتـقل العربــة إلى هِلْســتِن.














(81) قصيـدة ملحميـة للشـاعر الأنماني غوتـه بــن عامي 1796و1797. تنتمـي هـــه القصيـدة إلى مـا يعـرف
 بهـدف إبـراز جـمال الحيـاة في الريـف مقارنـة مـع المدينـة (82) قصيــدة للشــاعر الأمـريكي هــنري وادسـورث لونغفيلـو (Henry Wadsworth Longfellow)، مـن الشـعر القصصي، تحـكي قصـة فتـاة أكاديـة (Acadian) تدعى أيفانجلــن (Evangeline) انطلقــت في رحلـة




 "أركاديـا" التـي تعنـي "المـلاذ الآمـنـ" أو "المـكان الهـادي".

ليمـون قديمـة قــدم التاريــخ مطوقـة بطـاولات، وفي بعـض تجاويفها المخفيـة عُلِّق




 السـلال، ولم تســمع صـوت عجــلات العربــة لأنهـا وبعـد أن تغـادر الطريـق، تســير عــلى درب مُعشـبـب. "يـا بركــة اللـه!" صاحـت متعجبـة مـع نهايـة اعتذارهــا عندمـا أضـاء وهــج أشـعـة الشـمس وجـه مارغريـت التـي كانـت تقـف مـن دون أن ينتبـه إليها أحـد في المـــر
 ابنتهـا. "تعـالي، تعـالي فـوراً!" وتوجهـت نحـو مارغريــت، وصافحتها بحـنـانـان أمومـي. "كيـف حالـك؟ وكيـف حـال القـس والآنسـة ديكسِـن؟ القـس أولا! باركـه اللـه ورعـاه!

مازلنـا نتحـسر عـلى رحيله".

 تسـتطع سـوى أن تلامـس حزنهـا العميق، وتقـول كلمـة واحـدة: "أبي".

 هيـل والآنسـة مارغريـت، وأخبرنـا بوفـاة السـيدة هيـل، المسـكينة. لكنـهـ م يـــلـ شـيـياً
عـن مـرض القـس".
"بـلى، تـوفي"، قـال السـيد بيـل. "تـوفي فجـأة بينـما كان يـزورني في أكســورد. كان رجلاً




غرفتـين مريحتـين، وعشـاء رائعـاً. مُ تتذكريني، كـما يبـدو لي، أنـا اسـمي بيـل، وسـبق





 يتعـافى مـن محنــة وفـاة السـيدة هيـلـ". "انـزلي ثانيـة يــا ســيدة بيركيـس بعـد أن تنتهي مـن خدمـة الآنسـة هيـل. أريـد أن أتشـاور معـك بشـأن العشـاء".


 وتتعـرف عـلى الكتــير مــن المعـالم بـــن الأوراق.




 الأقـل، إن م يكـن كذلـك فعـلاً، لكنـي أدعـوه عمــلا يقـلـب الدنـيـا رأسـاً عــلى عقـبـ




 يلاحـق القـس الرجـال إلى الحقـول ليفتـش في مطراتهـم، ويعمـل مـن الحبـة قـبـة إن

وجـد فيها شـيئاً غـير بـيرة الزنجبيـل، لكـن لا يِكنتـي أن أمنـع ذلـك. فقــد اعتـادت



 للجلـوس والتحـــث إليـك، لكنـي ســأعود، ولــن أغيـب لفــترة طويلـة ".




 "هل نذهب إلى الأبرشية؟" سألها السيد بيل. "لا، ليـس الآن. ســنذهب في هـــذا الاتجـاه، ونـــور دورة كاملــة في طريــق عودتنـا إليهـ|"، قالـت مارغريـتـ.
كانـت هنـا وهنـاك أشـجار معمـرة قُطعـت في الخريـف المنـصرم، أو اختفـى كــوخ







صغـيرة.
"لا أظــن أني كـبرت في السـن كثـــراًا"، قالـت مارغريـت بعـد فــترة مـن الصمـت، ثـم
اســدارت بعيــداً وهـي تتنهـد حزنــاً.

الهضــي. (م)
"نعــم"، قــال السـيد بيـل. "هــنه هــي التغـــرات الأولى التـي تطـرأ عــلى الأشــياء


 بالنسبة لك".
"دعنــا نذهـبـ لزيــارة سـوزان الصغــيرة"، قالــت مارغريــت، وهـي تقــود رفيقهـا







 شـخص "سـمين شـحيح النَفَسِ"|(84) كـما لـو كــتـت هاملـت أمـير الدانمـارك. فارحمـي صحتـي العليلــة لأجـل خاطــره". "سـأمشي عــلى مهـل مـن أجــل خاطـرك أنـت، فأنـا أحبـك عشريـن مـرة أكـثر مـن هاملـت". "أجل، على مبدأ حمار حيّ خير من أسد ميت؟" "رجما، فأنا لا أحلل مشاعري".

 "حسـناً، امـشر كـما يحلـو لـكَ، وسـأتبع خطواتـك، أو قـف سـاكناً وتأمـل مثـل هاملت
الـذي شـبهت نفـــك بـه، إن مشــيتُ بسرعة".
(84) اقتباس مـن الحوار الذي يجري أثنـاء المبارزة بـبن الملكـة غيرتـرود والمـنك كلاوديوس عندمـا يقول

"شــكراً لــك. لكــن بـــا أن أمـي ط تقتـلـل أبي، وتـــزوج عمــي، لا أدري بــا ســأفكر وأتأمـل، إلا في احتـمالات حصولنــا عــلى عشــاء لذيـــنـ، مـا رأيــك؟". "لدي أمل كبير، إذ كانت تُعدُّ طاهية شهيرة بحسب آراء الناس في هِلْستِنَ". "لكن هل فكرت بحالة فقدان التركيز بسبب مشاغل موسم الحصاد؟". أحسـت مارغريـت بعطـف وحنـان السـيد بيـل وهـو يحـاول تسـليتها وإضحاكهـا
 م


 وراحـت تعتـذر لهـا. "حقـاً! حسـناً فعلـت"، قالـت مارغريـت. "أنـا سـعيدة جـداً بسـماع ذلـك. ربمـا كان







 التعليـم في المدرســة في الهـواء الطلـقـ".
 التفتـتـت إليهـا مارغريــت وسـألتها،
"كيف حال العجوز بيتي بارنز؟".
"لا أعرف شيئاً عنها"، ردت المرأة بشكل مقتضب. "م نعد أصدقاء" ألمئ "لِمَ لا؟" سألت مارغريت التي كانت في السابق صانعة السلام في القرية.
"إذن، أمل يكن بمقدروك استعادة القطة عندما أخبرتِها أنها لك؟".
"بالطبع لا. لأنها حرقتها".
"ماذ!! حرقتها!" صاحت مارغريت والسيد بيل.





 (كـما يقـال) قـوى الظـلام عـلى تحقيـق رغبـات مـن يعـدم القطـة وأمنياتـه. وهكـذا





 كرَرت المـرأة المشؤشــة قناعتها، وتحديـداً "إن الفعـل كان وحشـا

 مارغريـت، وسـارت مبتعـدة في طريقهـا والألم يحـز قلبها. "أنت فتاة طيبة لأنك م تجادليني"، قال السيد بيل.
"كيف؟ ماذا تقصد؟".
"اعـترف بـأني كنـتـ مخطــــأ في مــا قلتـه عــن التعليــم في المدرســة. فأيتـاً كان هــذا

التعليـم، يبقـى أفضــل مــن أن تُـترك هــذه الطفلـة لتكـبر وتـتربي عــلى الوثنيــة كمهارســة عمليــة". "تذكرت. المسـكينة سـوزان الصغـيرة! يجـب أن أذهـب لرؤيتها، هـل لديـك مانـع أن
نـزور المدرســ؟".
"أبداً. أشعر بالفضول للاطلاع على التعليم الذي تتلقاه في المدرسة".


 الحيـوان الـذي كان يتعـذب.










 الإحسـاس بـأن طريقتها باتـت أكـتر فوقيـة وتعالياً. مــدت السـيدة يدهـا لتصافـح

السـيد بيـلـ.
"والـدك، إن كان ظنـي صحيحاً، يــا آنسـة هيـلـ أرى ذلـك مـن الشـبه. مـن دواعـي

 بوفاتـه، وتتسـاءل طـوال الوقـت كيـف كان سـيحتمل السـيد هيـل زيــارة هِلْسـتِن

لــو كانــت كـما كانـت تفـترض زوجـة القـس. لم تســمع مـا كانــت تقولـه الســيدة هيبـوورث، وتركـت السـيد بيـل يجيـب نيابـة عنهـا، وراحـت تنظـر حولهـا بحثـاً عـن معارفها القدامى.
"أرى أنـك تريديـن أن تعطي درسـاً، يـا آنسـة هيـل. عرفـت ذلـكـك لوحـدي. الصـف


 متحمسـة كانـت تعرفها بشـكل جيـد ذات يـوم، ومنهـهم مـن تلقَى معموديتـه عـلى ـــد والدهـا. جلسـت ونسـيت نفسـها وهـي تكتشـف ملامـح الفتيـات التـي تغـيرت،


 الحـروف وطريقـة لفظها، وتحدثـه عـما جـرى مـن حـوار بينهـا وبـين المفتـش حـول هـــا الموضـوع.

 أن ســاد الصمـت فجأة. تعـُرت إحـدى الفتيـات بكلمـة بسـيطة "a"، م تكـن متأكـدة مـن إعرابهـا.
"أداة نكرة"، قالت مارغريت بهدوء.
"عفـواً"، قالـت زوجـة القـس، فانتبـه الجميـع بأعــين شـاخصة، وآذان منتبهـة؛ "لكـن

 مصدومـة، إذ كان الأطفـال يعرفـون أكتثر مــما تعــرف. اسـتدار السـيد بيـل، وهــو

التزمـت مارغريـت الصمـت خـلال الـدرس. وعندمـا انتهـت الحصـة، جالـتـت بهـدوء


الفتيـات الصغـيرات يكـبرن، ويتغـيرن عـن الصـورة التـي كـنَّ عليهـا في ذاكرتها، كـما


 هيبـوورث مارغريـت والسـيد بيـل لمرافقتها إلى الأبرشـية، ومشـاهدة "التحسـيـا
 مارغريـت تبـالي بـشـاهدة التعديـلات التـي آمــت ذكرياتهـا عـن بيتهـا القديـم، بــلـ كانـت تتشـوق لرؤيـة المـكان مـرة ثانيـة حتـى ولـو ارتجفـت مـن الأما الـذي كانـت







 معشـوق. كانـت الصالـة الصغـيرة المغطـاة بالأبسـطة والحُصُر مـلأى بـكـل مـا يـــلـ عـلى طفولـة معافـاة ومشــاغبة.
"آسـفة"، قالـت السـيدة هيبـوورث، "أرجـو أن تعذرينـي عـلى هـذه الفـوضى، يا آنسـة

 أظـن. كيـف استطعتم تدبـــر أموركـم مـن دون غرفـة للأطفـال؟". "كنــا اثنـين فقـط"، قالــت مارغريت."لديكـم عــدد كبـــير مــن الأطفــال، عــلى مــا

أعتقـــ؟".
"سـبعة. انظــري هنـا! إنــا نفتـح شــباكاً يطـل عــلى هــذا الجانـب مــن الطريـقـ.






 الأمـر مزايـا عديــدة، كـما أشــارت السـيدة هيبـيوورثا







 وطيبـة القلـب. كانـت مارغريـت تخـشى أن تنتبـه السـيدة هيبـوورث إلى أن أن السـيد





 البــدء بالوعـظ والإرشـاد، فلتؤجليـه إلى مـا بعــد العشـاء الــني ســيجعلني أنـام، ويســاعدني عــلى الهضـمـ".
 بالخـروج كـما سـبق واقترحـت في جولـة بـــين الأثـــجار والحقـول القريبـة مــن منــزل

طفولتها. م تكـن هـذه الزيـارة، إلى حـد مـا، كـها توقعـت قَامـاً. فقـد طـاول التغيـير،

 والشـهور والسـنون، وتنقلنـا، مــن دون وعـي منـا، مــن الطفولــة إلى الشــباب، ومــنـ



 الأرض المحاذيـة لـه. هــذا مـا كان يدعونــه بالتحسـينات الكبــيرة، لكـن مارغريــت





 لتذهـب للمسـاعدة في الحصــاد.

 ووجههـا يحــدق بثبـات إلى الأمـام. إلامَ تنظريـن؟؟" ســألها السـيد بيـل وهــو يقــترب مـن النافـذة، ويقـف خلفهـا. "لا شيء"، أجابـت مارغريــت، وهـي تنهـ ض بسرعـة، وتتكلــم فجـأة بفــرح قــدر الطس_تطاع.


 قاله السـيد بيـل. صحيح أنـه ناقض كلامها، لكنها رســمت عـلى وجههـا الابتسـامة

تعبـيراً عــن أنهـا تلقـت علـماً بــا قالـه كـما لـو كان يوافقهـا الـرأي. تنهـدت، ووضعـت




أليـس كذلـ؟؟".
"الليلـة الماضيـة. أـيـن كنـت أنــ؟ أجـلـ، أجـل، أتذكـر! لكـن ذلـك كان الأسـبوع المـاضي. نعـم، بالتأكيــ، أذكـر أننــا تحدثنــا عنه، الشـاب المسـكين".
 التـي توفيـت فيها والـدتي العزيـزَ؟". أخفضـت مارغريـت صوتها أقـلـ مـن المعتـاد. "بلى أذكر. لكني ط أسمع بذلك من قبل". "وأنا كنت أظن...لطاما كنت أظن أن أبي أخبرك" "لا ط يخرني. لكن ما الأمر ، يا مارغريت؟". "أود أن أخـبرك بـشيء فعلتــه في تـــك الأثنـــاء، وكان تصرفـاً خاطئـأ"، وفجـأة نظـرت إليـه مبـاشرة بعينيهـا الصافيتـين البريئتــنـ. "لقد كذبت"، واستحال وجهها قرمزياً.




 الطبقـات الاجتماعيـة المتفاوتـة، وأحفـاد أبنـاء العمومـة أو الأخـوال أو الو الخـالات مـن





مسـحت مارغريـت دموعها، وحاولـت أن تتكلـم حـول موضـوع مختــف، لكنهـا سرعــان مـا عــاودت البـكاء مجـدـداً.
 لا أن تسـاعدني، لكـن إن علمـت الحقيقـة، ربمـا تصحـح لي أخطـائي، فالأمـر لا يقـف عنـد هـذا الحــد فحسـب"، قالـت مارغريـت بنـبرة يائســة م تكــن معها قـادرة عـلى

تبدل موقف السيد بيل كلياً. "اخريني يا يا ابنتي"، قال لها.





 فهمـت مـما قلنـاه تلـك الليلـة، مقابلـة السـيد لينوكس لمعرفـة احتـمالات براءاتـه إن




 يسـِرِ في الطريـق أسـفل الحفــل الـذي كنـا نقـف فيـه. رأيتـه ينظـر نحـوي، لكنـنـي م أعلـم مـن هـو في البدايـة لأن الشـمس كانـت في عينـي، لكـن وفي لحظـة اختفـت الشـمس وعرفـت أنـه السـيد ثورنـتِنَ، فأحنيـت لــه رأسي وبادلنـي التحيـة...." "وبالطبع رأى فريدريك"، قال السيد بيل وهو يظن أنه يساعدها في سير سرد قصتها.
 ياقتـه، لكنـه فقـد توازنـه عندمـا تَلـص منـه فريدريـك وهــرب، فســـط الرجـل مــن

عـلى رصيف المحطـة الـذي م يكـن عالياً، ليـس أكتثر مـن ثلاثـة أقدام، لكـن آه! يـا سـيد بيـل، هـذه السـقطة قتلــهـ"."
 فريدريـك مـن هــنه الورطــ؟؟".
 الطسـكين، فقــد كانــت مجـرد إصابــة بســيطة".
"وهل مات على الفور؟".






 شـيئاً. م أكـن أفكـر حينـذاك في أي شيء سـوى حمايــة فريدريـك".
 والخـوف عــلى شـخص آخــر. كنــت ســأفعل مـا فعلـتِّ".

 رآني ويمكـن أن يشـهد عـلـى أني كــتـت موجـودة هنـاك".
"السيد ثورنتِن. أخرتك بأنه رآني قرب المحطة، وتبادلنا التحية". "حسـناً! لكنـه ه يكـن يعلـم شــيئاً عــن المشـاجرة، ووفـاة الرجـل السـكير، لأن إصابتـه،

كـما أظـن، مل تفض إلى شيء".
 ثورنتِنْ كان عـلى معرفـة تامـة بهـذه الأمـور. فهـو قـاضٍ، واكتشـف أن السـقوط لم يكـن

السـبب في الوفـاة، لكــن ليـس قبـل أن عـرف مــا قلتـه لمفتـش الشرطـة. آه، يــا ســيد
 "هل شرحت له الموقف؟ وهل أخبرته بالدافع الغريزي القوي".
 مارغريـت بمـرارة. "وكيـف لي أن أفعـل ذلـك؟ فهـو لم يكـن يعرف شـيـياً عــن فريدريك.





 دائــاً مـا يتحـدث عنــك باحـرام وتقديـر، وإن كــت الآن أفهـم بعـض التحفظـات في
طريقـة كلامـه".
 بالكامـل. وشـيـيأ فشـيـياً قالتـ لـه:




 "لكنه أخي!" قالت مارغريت، وقد صدمتها العبارة. "هذا صحيح، ولكن ما أدراه أنه أخوك؟".
 علامـات الضيــق والانزعـاج.
 كانـت ضروريـة ضمـن الظـروف التـي جـرت فيهـا".
"كلا، مل تكن، وأنا أدرك ذلك الآن، ونادمة على ما جرى". ساد الصمت لفترة طويلة. كانت مارغريت أول من تكلم. "من غير المحتمل أن أرى السيد ثورنتِن ثانية، أبداً". "هناك أشياء عديدة غير محتملة على نحو أكبر"، أجابها السيد بيل.






 المحتمـل أن نلتقـي ثانيــة أبـــأِّ". "بالتأكيـد. وأرى أنـهـ يجـب أن يعـرف. لا أريـــك أن تمـضي حياتـك حتـى تحــت ظـل

"أمـا بالنسـبة لهـذه"، فالـت مارغريـت بكبرياء،"فــن أقـول ســوى "عــارٌ عــلى مـن


 برأيـه ونظرتـه إلي، لا، بـل ليعلــم كيـف ســاقتني الغوايـة واسـتدرجتني إلى شـباكها، أي باختصـار، كــاذا ما أقـلـ الحقيقـة ".
"وهذا ما لا ألومك عليه. وأؤكد بأني لا أجاملك في هذا القول".


(85) شعار النبالة لجماعة الفرسان "غارتر" التي أسسها الملك إدوارد الثالث فِ إنكلترا عام 1348. (م)

لـو سـمحت. قُضي الأمـر، وأنـا وقعـتـت في الخطيئـة. يجـب عـلـي الآن أن أضـع هــذا وراء ظهـري، وأكـون صادقـة أكتثر أكتر، إن اسـتطعت". "حسـناً. إن كنـت توديـن أن تنغـصي عــلى نفسـكـ، وتبقــنـن نادمـة، فليكـنـ. أمـا أنـا،







 ذلك القمقم".






 جيرالــد غريفـين:
أن تلتفت وراءك، عندما تسمع اسمي. ¢ بتوقـف مارغريــت عــن الشـهيق وابتــلاع ريقهـا طــوال الوقــت الــذي كانــت


 الــوران مـع الموسـيـى. (م).

مخيفـاً، فانهـارت تحــت وطـاه إحساسـها بالنـدم. كان لديهـا عــُرون سـؤالاً عـلى







 الطاغـي بعـدم الاسـتقرار، وإن كان محـدوداً، سـبب لهـا أكـا أكـبر وأشــد بكثــير مـــا









 إقصـاء حـب الأفـراد. ربمـا هــذا مـا يجـب أن يكـون وربــا لا. لا أسـتطيع أن أحسـم موقفي هـذه الليلـة". ذهبـت مارغريـتـت إلى السريـر وقــد هدهــا التعـب، وصحـتـ بعــد أربـع أو خمـس سـاعات. لكـن الصبـاح حمـل معـه أمـلاً، ونظـرة أكـثرْ تفــاؤلاً وإشراقـاً.

(87) من سفر المزامير: 2-90. (م)

يلعبـون بينــما كانـت ترتـدي ملابسـها. "إن بقـي العــام ســاكناً، فسـوف يتراجـع إلى
 بالتغيـير، يبـدو هــذا التطـور حـولي صحيحـاً وضروريـاً. يجـبـ ألا أفكـر كثـيراً كيـف أثـرت بي الظـروف، بـل كيـفـ أثـرت عــلى الآخريـن، إن كنـت أرغــب بالتوصــل إلى
 عينيها كانـت مسـتعدة لتقفـز إلى شـفتيها، ذهبـت إلى الـرواق، وحيَّت السـيد بيـلـ

 الباكـر النـدي. جـاء القـس إلى هنـا، وهــو في طريقــه إلى المدرســة. لا أعلــم إن كان
 الحصاديـن، مـع قدومـه المبكـر. لكنـه جـــاء إلى هنــا قبـل التاسـعة، ودعانـا إلى العشــاء في منزلـه".
"لكـن إيديـث تنتظر عـودتي، لا أستـطيع الذهـاب"، قالـت مارغريـت، وهـي تحمــد

 تــزال قائمـهـ، إن أحبـــت". "لا" قالـت مارغريـت. "دعنـا نسـير وفقـاً لخطتنـا، وننطلق السـاعة الحاديـة عـشرة. إنـه أمـر لطيـف أن يدعونـا، ولكنـنـي لا أسـتطيع تلبيـة الدعــوة". "حسناً. لا تزعجي نفسك، سأرتب الأمور".


 عــادت عـبر الأرض المفتوحـة، كان المـكان مفعـماً بالجــو السـاحر القديـم. كانــت الما أصـوات الحيـاة هنـاك أكترُ موسـيقية مـن أي مـكان آخـر في العـام كلـانه، والنـور أكـثر
 كانـت تشـعر بــه بالأمـس قالـت لنفسـها:
"وأنـا أيضـاً أتغـــرِ باسـتمرار؛ الآن هـذه، والآن تــكـ، الآن خيبـة وشـكوى وتذمـر لأن الأثــياء ليسـت كـما تصورتها تمامـاً، وهـا أنـا أكتشـف الآن أن الواقـع أجمـل بكـثـــير
 بعـد أيـام عــدة وجــدت مارغريـت مكانهـا، وقـررت أنهـا كانـتـ في قمـة سـعادتها

 !!لى هـذا المـكان ثانيـة، كانـتـ سـتُحجم عـن القيـام بزيـارة أخـرى كتـلـك التـي قامـت بهـا بصحبـة السـيد بيـل.

## شيء ما مفقود

في هــذه الفـترة عــادت ديكســن مــن ميلـتِن، وبـاشرت مهامهـا خادمـةً كارغريـتـ.
 الآنســة ثورنـتِن بعـد زواج هـنـه الأخـيرة، مـع وصـف لخادمـات العـروس، والملابـس ودعـوات الفطـور، في تلــك المناسـبة السـعيدة؛ وكيـفـ راح النــاس يتحدثــون عــن
















وهـو الشـخص الوحيـد الــذي ســأل، مــا عــدا الســيد ثورنـتِن ومـرة واحــدة فقـط.





 حــماً. لكـن كان الأمـر مصـدر سـعادة لارغريـت أن يكـون لديها الآن شـخص هِكنـهـا

 تسـتمتع بالحديـث عـن كلام السـيد بيـل، ومـا طرحـهـ كفكـرة كانــتا، في واقـع الأمـر،
 وتشـجعها في الحديـت بهـذا الموضـوع، أو حتـى تـرد عــلى استفـــــاراتها الملحــة، أيــاً كانـت الطريقـة التـي تتسـتر بهـا شـكاً أو يقينـاً. طـوال هـذه الفـترة، راود مارغريـت شـعور غريـب بالشـوق لأن تسـمع نبـأ ذهـاب السـيد بيـل بواحــدة مـن زيـارات العمـل التـي كان يـــوم بهـا. إذ كانـتـت قــد اتفقـتـت
 كـما كانـت ترغـب، وبطريقـة طبيعيـة لا تفـرض عليـه فرضـأ. لكـن السـيد بيـل لم يكـن رسـولا ممتـازاً، لكنـه كتـب إليها بــين الحــين والآخــر رسـائل طويلـة وأخـرى، بحسـب مـا كان يمليـه عليـه حـس الفكاهـة لديـه. وعــلى الرغــم مـن أن مارغريــت م يكـن لديها أي أمـل محـدد بتلقـي هــذه الرسـائل، لكنها عـا عـادة مـا كانـتـت تضعهـا
 سينقشع عاجـلاً أم آجـلاً. لكـن رسـائل السـيد م تكـن تشـبهه، بـلـ أصبحـت قصـيرة،
 يكـن يتطلـع إلى المسـتقبل، بـل بــدا نادمـاً متحـسراً عــلى المـاضي، وقلقـاً مــن الحـاضر.

ظنـت مارغريـتـت أنـهـ قـد يكـون مريضـاً، لكنـه وفي رد عـلى رسـالتها التـي اسـتفسرت

 يرغـب بتدليـل نفسـه بالشـكوى والتذمـر مــن دون أن يكـون ملزمـأ بإرسـال إعـلان
رســمي في كل مــرة.



 واسـتجوبت إيديـث إلى أن أصـاب التعـب هـذه الأخـيرة، وقالـت أنهـا لا تتذكر أكتر








 وأدخلـت البهجـة عـلى قلبها. كانـت إيديـث في حالــة مزاجيـة تدفعهـا للاعتقـاد أن أي متعـة بعيـداً عنهـا ليسـت سـوى إهانـة ضمنيــة لهـا، أو في أفضـل الأحـوال دليـلـ عـلى عـدم الاهتـمام بها. لذـلك كانـت مارغريـت مضطـرة لأن تُبقـي فرحتها لنفسـها،
 ملابسـها مـن أجـل العشـاء، إن كانـت ترغـب في رؤيـة السـيد فريدريـك وعروســهـ. "إنها بابوية، يا آنسة، أليس كذلك؟".
"أظـن ذلـكـ... أجـل، بالتأكيـد!" قالـت مارغريـت، وتراجعـت حماسـتها للحظـة عندمـا تذكـرت ذلك.
"ويقيمان في بلد بابوي؟".
"أجل".
"في هــذه الحالـة، يؤسـفني القـول إن روحـي أعـزُ عـلي حتـى مـن السـيد فريدريـك،


 ديكسِـن العجـوز، سـتنالين إجـازة طويلـة، إن ذهبنـا. وأخـشى أنهـا سـتـبقى معلقــة

بكلمـة إذا".


 ديكسِـن كانـت تنفـر عـلى الــوام مـن اسـتخدام هــذه الكلمـة مـع نفسـها، لأنهـا

 بزيـارة إسـبانيا، رغــم خوفهـا مــن محاكــم التفتيـش، والغرائـب البابويــة. لذـلـك، وبعـد أن بلعـت ريقها، كـما لـو كانـت تريـد أن تُظهـر اســتعدادها للتخلــص مـن

 فالسـيد فريدريـك، والحـق يقــال، تجـاوز الحـــودد عــلى نحـو غريـبـ. "أتصور أن الحب هو من دفعه كي يغير دينه"، قالت مارغريت، وهي تتنهد.

 المستحسـن ألا أذهـب إلى هنـــك".

خشــيت مارغريـت مـن أن تـــع فكـرة الذهــاب إلى إسـبانيا تحتـل تفكيرهـا، رغـم أنهـا ألهتهـا عـن التفكــير برغبتهـا العارمـة بـضرورة توضيـح الأهـور للسـيد ثورنـتِنـ. عـلى أي حـال، بـدا السـيد بيـل في الوقـت الحـاضر مرابطـاً في أكســورود مـن دون أي أي




 التـي، وعـلى الأرجـح، كانـت بنـت لحظتها. لكـن إن كان الأمـر صحيحـاً، فيـا لـه مــن

 في حيـاة مارغريـتت. كان هـــا الطفـل محـط إعجـاب وتسـلية والديـه، طامـا بقــي




 حيـث يِكثــان لوحدهـما وهـما يتصارعـان؛ هـي بتأتيرهــا الحـازم للســيطرة عليـهـ



 كذلـك أضـاف السيد هـنري لينوكس عامـلاً جديـداً مزعجاً إلى حيـاة المنـزل بزياراراتـهـ
 ذكاءً، كانـت هنـاك أذواق فكريـة واضحـة، وكثــرِ مـن المعرفـة المتنوعــة التـي أعطـت

بهجملها نكهـة خاصـة لحديـث كان يِكـن أن يكـون مضجـراً. كـما لمحـت مارغريـت

 بحضـور مارغريـت، يسـتفسر بنـبرة حــادة إن كان أخـاه ينـوي التخـلي عـنـن عملــهـ.










 والتكـبر. كانـا يلتقيـان باسـتمرار، لكنهـا كانـت تشـعر بأنـه يتجنـبـ أن يبقـى معها



 في ملامـح وجهها أولاً، ولـو للحظـة واحـدة، لأن رأيها، في لقـاءاءات الأسرة التـي كانـتـ
 ويبقـى مخفيـاً قـدر الإمـكان.

## "لن تجدني مرة أخرى"

كان الـرواد المعتـادون لحفـلات العشـاء التـي كانـتـت تقيمها السـيدة لينوكس عـلى






 نحـو الفضيلـة كان يُسـتـنفَذ كمـواد للألعـاب الناريـة، هــنـه النـار السريــة المقدســة






 عودتها إلى شـارع هـارلي.
"يبدو أنك ط م تكوني راضية عما كان يقوله شيرلي على العشاء". "حقاً؛ إذاً لا بد أن وجهي كان معبراً بشكل واضح"، أجابته.
"كلا، هم تعجبنـي"، قالـت مارغريــت عــلى عجــل،" طريقتـه في الدفـاع عــما كان هــو

"لكنها كانت طريقة ذكية، بكل كلمة قالها. هل تذكرت ألقاب الدلع السعيدة؟"

> "نعم".
"وتكرهينها، هــذا مـا تريديـن قولـه. رجـاءً لا تشـعري بالحـرج، عـلى الرغـم مـن أنـه
صديقي".
"أرأيت، هذه النبرة التي لديك تَاما هي..." وتوقفت عن الحديث.
أنصـت إليهـا لدقيقـة لعلها تكمـل جملتها، لكنها احمـرَّت، وابتعـــتـت لكـن قبـل ذلـك، سـمعته يقـول لهـا بصـوت منخفـض وواضـح:
 تخبرينـي بذلـك، وتعطينـي الفرصـة كي أتعــم السـبيل لإرضائـكـ".






 في شـهر آب/ أغسـطس، وطم يعـد هنـاك أي ذكـر لرحلـة إسـبانيا التـي كـَّح إليها أمـام إيديـث، وحاولـت مارغريـت أن تتقبـل تـلاشي هــنا الوهـم.





رسـالته نـبرة شـخص يُقسِر نفسـه عـلى الفـرح، كـما لاحظـت مارغريـت لاحقـاً، لكـن تسـاؤلات إيديـث هـي مـن شـغلت اهتمامهـا حينــاكاك.


 ليلتقـي معـه".
"أنـا واثقــة مـن أنـهـه سـيفضل أن يـأتي ويتنـاول العشـاء معنــا بِفـرده بــلاً مــن أن



 "لا، ليس مريضاً، وإلا ما كان ليفكر بالذهاب إلى إسبانيا". "م يأت على ذكر إسبانيا أبداً"
"لا! لكـن خطتـه التـي ســـعرضها عـلى صلـة بهـذا الأمـر. لكـن هـل ســـذهبين حقـاً في طقـس كهـذا؟".
"ســيبرد الجـو يومـاً بعـد يـوم. أجـل! فكُـري في ذلـكـ لكــن مـا أخشـاه أني فكـرت
 بهـذه الرسـالة التـي لا تحمــل في مضمونهـا أيــة مـسرة". "لكن هذا غير معقول، أنا متأكدة، يا مارغريت". "لا، لا أظـن ذلـك، إنها تحـــرني فحسـب، وتَنعنـي مـن الانجـراف بعيــداً وراء رغبـات
 صراخـي في هـذه الحـال ليقـول "دعنـي أذهـبـ إلى كادِز، وإلا ســأموت".
 أجــد لــك شــخصاً هنــا تتزوجينـه، يك أطمـئن عليـك". "لن أتزوج أبداً".
"هـذا كلام سـخيف! فكــما يقـول شـولتو، أنــت فتـاة جذابــة إلى درجـة أنـهـ متأكـد بـأن كثــيراً مــن الرجـال سـيكونون سـعداء لزيــارة هـــا البيـت العـام القـادم مـن

أجلـك"؟
شــدت مارغريـت قامتها باسـتعلاء."هل تعلمــنِ يـا إيديـثـ، أني أفكـر أحيانـا بـأن
كورفـو علمتــكـ..."
"حسناً!"
"شيئاً أو شيئين من القسوة".
راحـت إيديـث تبـكي مـــرارة، وتتهـم مارغريـت بأنهـا لم تعــد تحبهـا، ولا تنظـر إليهـا


 والآخـر بتنهيـدات عميقـة إلى أن استسـلمت للنـوم. م يـأت السـيد بيـل حتى في اليـوم الـذي أرجـأـا إليـه زيارتـه إلى لنـدن للمـرة الثانيـة.













انطلقـت إيديـت وراءهــا عـلى السـلم ودخلـت إلى غرفتهـا. كانـت ديكبــن تحـزم
 ويداهـا ترتجفـان حتـى بالـكاد اسـتطاعت ربـط القبعـة.
"عزيـزتي مارغريـت! يــا لهـذه الصدمـة القاسـية! مــاذا تفعلـين؟ هــل سـتخرجين؟ يِكـن أن يرسـل شــولتو برقيـة أو يفعـل مــا تريدينـهـ". "سـأذهب إلى أكسـفورد. هنـاك قطـار سـينطلق خـلال نصـف سـاعة. عرضت ديكسِـن



 الخـاص بـه، ولكـنـن في غــرف الكليـة! تعـالي إلى أمـي واســأليها قبـل أن تنطلقـي. ــنـ يسـتغرق الأمـر أكثر مـن دقيقـة ".





 عـلى حافـة المـوت، وارتســمت هــذه الصـورة في مخيلتهـا بحيويــة بالغــة فوجنـــت


 أكسـفورد، وإن كان ذلـك لتسـمع أن السـيد بيـل تـوفي ليـلاً. شــاهدت الغـرف التـي
 كان الاثــان قـد وعـدا إيديـث قبـل سـفرهما أنهـما، وفي حالـة انتهـى الأمـر كـما كان

يخشــيان، سـيعودان عــلى العشـاء. لذلـك كان عـلى مارغريــت التـي راحــت تجـول

 والنـكات، والأثـــياء الغريبـة.








 لأنـهـه أعفـى صديقهـا العجـوز مــن مـرض طويـل ومـؤم.

## تنفست الصعداء

 غرفتهـما تلـك الليلـة بعـد الرحلـة الحزينـة إلى أكسـفورد. سـحبت رأسـه إلى الأسـفل،





 قدميها، لكـن مـع شـعور أكـبر بالحـزن بعـد أن تناثـرت حكايتها إلى أشـلاء. بعد أسابيع عدة، جاءت إلى زوجها تختال زهواً، وتنحني باحترام بالغ أمامه:

 المـيراث إلى ألفـي جنيـه، أمـا الباقَي فيقـدر بأربعــنـ ألــف جنيـه بالقيمـة الحاليــة لعقاراتـه في ميلـتِنِ".
"حقاً! وكيف تلقت نبأ ثروتها الكبيرة؟"


 ومباركتها، وتسـللتُ بعيـداً لأخـبرك بالنبـأ".

كان مفترضـاً، كـما بـــا واضحـاً، بالاتفـاق العـام أن يكـون السـيد لينوكـس مـن الآن
 هــا العمـل حتـى أنهـا كانـتـ تعـود إليـه في كل شــاردة وواردة تقريبـاً. اختـار لهـا
 بالسـعادة فعـلاً إلا عندمـا كان يعلمهـا معـاني وأنـواع طلاســم القانـــنـن
 عليـه هــنه اللقــاءات مـع مارغريــ؟؟". "كلا، لا أعلم"، قال لها وقد احمرَّ وجهه، ولا أرغب أن تخبريني". "حســناً، لا داعـي لأخـبر أخيـك شـولتو ألا يدعـو الســيد مونتـاغ للقــدوم إلى المنـزل

كتـيراً".


 تدخلـت في الأمـر فســوف تفســـينه. كانـتـت جافـة معـي لفــرة طويلـة، والآن بدأنـا
 وثنـيـة إلى حــد مـا".
"مـن ناحيتـي"، قالـت إيديــث بنـبرة وقحــة نوعـاً مـا، "أنـا سـعيدة بأنهـا مسـيحية. فأنــا لا أعـرف منهـهم سـوى القليـلــ". ¢




(88) إشارة إلى زنوبيا ملكة تدمر التي كانت تعرف بالاعتزاز بنفسها وصلابة الموقف. (م)


السـياحية في بريطانيـا. (م)

طبعهـم المعتـاد، ط يبذلـوا جهـداً كبـيراً بالتعبـير لهـا عـن أمنيتهم هـذه. ربـا كانـت
 وتنـال قسـطاً مــن الراحـة والاسـتجمام.














 دربـت نفسـها عـلى هــذه القناعـة، عــادت بكامـل قوتها وأحاسيـا




 جلسـت مسـترخية هنـاك عــلى الأرض، ويداهــا مشـــبوكتان فــوق ركبتيهـا، بينـــا كانـت خالتهـا مشـغولة بالتسـوق، وذهبـت إيديـث والنقيـب لينوكس عــلى ظهـر

حصانيهـما في جولــة عـلى طـول الشـاطئ أو في مـكان آخــر داخــل البلــدة. مـرت
 كانـت تنظـر كل هــنه السـاعات الطويلـة يومـاً بعــد يـوم. عندمـا اجتمعـت الأسرة
 معها إيديـث أن ابنـة خالتها ليسـت سـعيدة، وأثنـتـت بنشـوة عارمـة عــلى اقـتراح زوجهـا بدعــوة السـيد هــنري لينوكــس لقضــاء أسـبوع في كرومــر وهــو في طريــق عودتـه مـن اسـكوتلندا.
 المناسـب مـن حـــث السـبب والنتيجـة سـواء في مــا يتعلـق بـحـياتهـا في المـاضي أو في

 التـي كان وجـه مارغريـتـ يكتسـبها تدريجياً، حتى أن السـيد هـنري لينوكس صُعـق بهذا التغيير.
"لقـد تـرك البحـر أثـراً رائعـاً عــلى مارغريـت"، قـال السـيد لينوكس عندمـا غـادرت
 كانــت عليـه في شــارع هــارلي". "كل هـذا بفضـل القبعـة التـي اشـتريتها لهـا"، قالـت إيديـثـ بنـبرة مـن حقـق إنجـازاً
 "أرجـو المعـذرة"، قـال السـيد لينوكس بنـبرة يتقاسـمها الازدراء والاسـتـياء كتـلك التـي


 يبـدو طافهـاً بهـذا القــدر مـن الهـدوء والطهأنينـة. إنهـا تبــدو مثـلـ، بــل وأجمــل مـن"، أخفض صوتـه قَبـل أن يكمـل "مارغريــت في هِلْسـتِن". ومنــذ ذلـك الحـين سـخَّر المحامـي الـذكي الطمـوح كل طاقاته ليكسـبـب ود مارغريـتـ.

أحـب جمالهـا العــب، وهــح التغيـِرات الضمنيـة في طريقـة تفكيرهـــا التـي ِِكــن






 القيمـة المتزايـدة سـنوياً لـلأراضي والشـقق التـي تَتلكهـا في تــــكـ المدينـة المزدهـــرة.

 غـير عاديـة للحديـث الخـاص معها، إلى جانـب الأحاديـث التـي كانـتـت تـأتي في ســياق العلاقـة الأسريــة.










 عندمـا كانـت الموضوعـات الأخـرى تثــير ضجرهـا، وتعطـي أجوبـة مختصرة عــلى كثــير مـن الأسـئلة، اكتشـف هــنري لينوكـس أن استفســاراً حـول فــرادة وتميـز الشـخصية

الداركشـايرية كان كفيـلاً بـأن يعيـد اللمعـان إلى عينيهـا، والوهـج والتألـق إلى خديهـا.
 شـاطئ البحـر، وأمسـكت قيـاد حياتهـا بيديهـا. قبـل أن يذهبـا










 جعلـت مـن تصرفاتها سـابقاً، حتـى في حـالات العنـاد النـادرة، أمـراً لا يقـاوم. أمـا

 بحقها بــأن تتبـع أفكارهـا الخاصـة بشـأن الواجـبـ.





 سـتتمنين أن يكـون لديـك امـرأة صلبـة عنيـدة، قـادرة عــلى مواجهـة كل طـارئئ". "وأنت لن تكوني مرحة وبارعة في النكات".
"لا، بـل سـأكون أكـثر مرحـاً وســعادة مــما كنـت عليـه مــن قبـل فقـد بــات لـــي
الآن، طريقتـي الخاصـة".
"لن يكون أمراً مستغرباً، لكن دعيني اشرَي لك ملابسك".
 يرضيني سـوى نفـسي".


كـما هــو الحــال مـع سـلالة بنـي آدم".

 الطبيعيـة، يجـب عــلي أن أصنـع لنفـيـي تلــك الواجبــات والمســؤوليات إضافـة إلى اختيـار ملابـسي". وفي إطــار الدائــرة الضيقــة لـلأسرة التـي كانــت تقتـصر عــلى إيديـــ ووالدتهـا وزوجهـا، تقـرد أن مخططــات ومشــاريع مارغريـت جميعهـا ســتضمن حكـمأ بأنهـا





 ملاحظة تصرفاتهم.

## تغيرات في ميلتن

في هــذه الأثنـاء كانـت مداخــن ميلـتِن تنفـث دخانهـا، والآلات بهديرهـا المتواصــلـ






 كـما كانـوا يتدافعـون في الحيـاة في تنافـس أنـاني محمـوم. كان الوجـو المدينـة. م يكـن هنــاك سـوى عــد قليـل مـن المشـترين كانـوا موضـع شــك وريبـة





 الأخبـار؟ مـن سـطط؟ وكيـف سـيؤثر ذلـك عـلي؟" وإن تكلـم اثنـان أو ثلاثــة أشــخاص



هــذه الظـروف قــد يـؤدي إلى ســوط بعـض الذيـن قــد يكـون بمقدورهـم مواجهـة








 بفضـل جرأتهـم وبعـد نظرهـمـ













 تُعـرف عـلى مــار أجيـال قادمـة. لقـد اسـتغرق الأمـر معـه ســـوات طويلـة صامتــة











 ليكـون عـلى هــنه المسـافة القريبـة، ومنحـه الفرصـة للشـعور بهـذه السـلطة وسـط
 الإنســنـية الجياشــــة.


 طلبيـات كبـيرة كانـت بحوزتـه. فقــد اسـتثمر جــزءاً كبـــيراً مــن رأس المـال في شراء آلات حديثـة باهظــة الثمـن، واشـترى كميــات ضخمـة مــن القطــن لتنفيــن تلــك


 بأنـه لا يقـدم إلا إنتاجـاً مــن الطـراز الأول. ولعــدة شـهور متـاليـة، كان الإربـاك الـــي
(90) مــن قصيـدة للشــاعر ويليــام ووردزوورث (William Wordsworth) بعنـوان "في وصـف شــــاذ كمبرلانـــ العجـوز" (The Old Cumberland Beggar, a Description). (م)

تسـبب بـه الإضراب عقبـة في طريـق السـيد ثورنـتِن. وعندمـا كانـت تقـع عينـاه عـلى



 القـادر عـلـى التحكـم بغضبـه وذلـك بحرصـه عــلى السـماح الهيغينـز بالتواصــل معـهـ

 لشـخصين، مثلـه ومثـل هيغينـز يعتاشـان مـن المهنــة ذاتهـا، ويعمــلان في المجـال





 كانـت معلومـةً قبـل ذلـك لـــى أحــد الطرفــين دون الآخـر. أمـا الآن، فقـد حلـت واحـدة مـن الفـترات العصيبـة حيـث أدى انهيـار السـوق إلى
 إلى النصـف تقريبـاً. م يعـد هنـاك أيُّ طلبيـات جديـدة، وخـسر فائــدة رأس المـال




 أي مسـتجدات طارئــة ويواجههـا. كان هادئـاً ولطيفـاً مـعـع النسـاء في بيتـه كعادتــهـ


الآن، وكـم مـرة تلقـى منهـم ردوداً مختصرة قاطعـه تحمـل في طياتهـا قــدراً كـبـيراً مـن التعاطف مـع الهـم الــذي كان يـرزّح تحـت وطأتـه، بــلاً مـن تـلـك العـداوة التـي
 في الأوقــات جميعهـا. "هنـاك مشـكلات كثــيرة تــؤرق السـيد"، قــال هيغينــز ذات

 التـي كان يعمـل فيها بعـض الرجـال. في ذلـك اليـوم، بقـي هيغينـز مـع عامـلـ آخـر،

 "أظــن أني أعـرف مــن كان سيشـعر بـالأنى لرؤيـة سـيدنا جالسـاً مثــل قطعـة مــن


 "سـيدي"، صـاح هيغينـز، وهـو يوقـف رب عملـه في مشــيته السريعـة الحازمـة، مــما


## $\ddot{0} \underbrace{}_{0}$ <br> t.me/soramnqraa

ســارهاً بأفـكاره في مـكان آخـر. "هل سمعت شيئاً عن الآنسة هيل؟".
"الآنسة من؟" أجابه السيد ثورنتِن.
"الآنســة مارغريــت هيـل، ابنــة الرجــل العجـوز. أنـتـت تعلـم مـن أقصــد لــو فكــرت
 "آه، أجـل!" وفجـأة اختفـت مـن عـلى وجهـه تلـك النظـرة الجليديـة المثقـلـة بالهـم،
 وجـه سـاثله بعطـف وحنـان، عـلى الرغـم مـن أن فمـه كان مُطبِــاً عــلى نفسـه أكـثر

مـن قبـل.
"إنها صاحبـة العقـارات التـي أسـتأجرها، كـما تعلـم، ولا أسـمع عنهـا أي شيء سـوى

عـن طريـق وكيلهـا هنــا مـن حــن إلى آخــر. إنهـا بخـــير وبــنـن أصدقائها، شـكراً يــا

 ربــا لا يقـوده إلى شيء، إلا أنـه قـرر أن يلاحقــه لـــرى أيــن ينتهي.
"وهل تزوجت؟"
"لا ليـس بعـد"، وامتقـع وجهـه مـرة أخـرى. "هنــاك أقاويـل، كــما فهمــت، حـول قريـب مـن العائلــة".
"إذاً لن تعود إلى ميلتن مرة ثانية، حسب ظني".
 الشـاب؟"، وغمـز بعينـه تأكيـــأ عـلى معرفتـه بالـسر، وهـو مــا جعـل الأمـور أكـتر غموضـاً بالنسـبة للسـيد ثورنــتِنـ. "أعني السيد فريدريك، كما يدعونه، شقيقها كان هنا، كما تعلم". "هنا".
"نعـم بالتأكيـد، عنـد وفـاة السـيدة. لا تخـشَ مـما أقولـه لـكـ، فأنـا ومـاري كنـا نعـرف


تعمــل في منزلهـمـ".
"وكان هنا، شقيقها".
"بالتأكيـد، وأظـن أنـك كنـت عـلى علـم بذلـك، وإلا كـا أخبرتك. فأنـت تعـرف أن لها
أخا شــقيقاً؟".
"أجل، أعلم بذلك، وكان هنا عند وفاة السيدة هيل؟".
 أن أعـرف إن كانـوا قـد حــوا مشـكلتهـه". "لا أعلـم عــن هــنا الأمـر شـــينياً. إذ تصلنـي أخبـار الآنسـة هيـل بصفتهـا صاحـبـ العقــار، وعـن طريـق محاميهـا".

تخلـص مـن هيغينـز ليتابـع العمـل الـذي كان ينـوي القـــام بـه عندمـا فاتحـه هـــا الأخـير بالحديـث، وتـرك هيغينـز في حـيرة مــن أمـره.













 النـوم. تلاقت عيناهـما. كان وجهاهـما بارديـن ومتشـنجيْن يكسـوهما الشـحوب مــنـ

السـهر الطويـلـ. "أمي! أمل تنامي بعد؟".
"جـون، بُنـي" قالـت لـه، "وهـل تظـن أني أسـتطيع النـوم هانــــة البـال وتبقىى أنـتـ
 كبـيرة تعـاني منها منـذ أيـام خلـت".
"العمل ليس على ما يرام".
"وأنت تخشى أن..."
لا أخـشى شـيئأ" أجابها، ويرفـع رأسـهـ ويبقيـه مشـدوداً الأعـلى. "وأنـا متأكــد بــأن
أحــداً لــن يعـنـي بسـبـي".
"لكـن كيـف وضعـك الآن؟ هل...هــل سـيكون مصيرنــا الانهيــار؟" ارتجــف صوتهـا بطريقـة مفاجئــة.
"لا لـن ننهـار. قــد أغــير العمـل، لكـن سأســدد للجميـع مسـتحقاتهم. ربمـا أسـتعيد مكانتـي، أنـا مضطر...."

ستسـتعيدها؟".
 يعـرف أحـد بالضائقـة التــي أمـر فيهـا. لكـن إن أخفقـتـ..."
 يغشـاهما القلـق. حبسـت أنفاسـها وهـي تنتظـر سـماع نهايــة الجملــة. "لا يهلـك الشرفـاء إلا عــلى يــد الأشــقياء"، قــال بحـزن عميـق. "لا خـوف عــلى مـال



الدائنـين".
"إن نجحـت، لـن يعرفـوا بالأمـر. أليسـت مضاربـة يائسـة؟ أنــا متأكدة بأنها ليسـت كذلـك، وإلا مـا كنـت لتفكـر بهـذه الوسـيلة. إن نجهـت...". "سأصبح رجلاً ثرياً، وأخسر راحة ضميري". "ماذا! لن تضر أحداً".
"لكنـي سـأكون قـد جازفـت بتحطيـم العديـد مــن أجــل تعظيـم ذاتي التافهـة. لقـد
 أمـي العزيـزة؟".
"بالطبع لا! لكن أن لا تعود كما كنت سيحطم قلبي. ماذا يمكنك أن تفعل؟".




انتهى كل شيء. م أعــد شــاباً لأبـدأ مــن جديـد بالقـوة والنشــاط نفسـهما. صعـب جـداً يـا أمـي".
أشاح بوجهه بعيداً عن أمه وغطاه بيديه.



 عاليـاً لا يمسـها العـار والفضيحـة".
"م يمسني العار يوماً"، قال بصوت منخفض، لكنها تابعت حديثها.

 جـون ثورنـتِن! رغـم أنـنـا قـد نعـود شـــاذين مـرة أخـرى". انحنت فوق عنقه وقبلته بدموعها.
"أمي!" قال وهو يطوقها بحنان بين ذراعيه،" من قسم لي حياتي خيراً وششراً؟". هزت رأسها، إذ مل يكن الدين حاضراً لديها في تلك اللحظة.









 ليـس لـك، يـا جـون، ليـس لـك. ارتـأى اللـه أن يكـون قاسـياً عليـك، وبشــدة".

ارتجفـت وهـي تجهـش بتشـنجات حـادة كتلـك التـي ترافـق بــكاء شـخص عجـوز. وفي نهايـة المطــاف، فاجأهـا الصمـت المحيـط بهـا، وهـدأت مـن روعهـا لتنصــت
 فوقهـا، ورأسـه منحـنٍ إلى الأســفل.



 كبـيرة. حمـدت اللـه عـلى هــه النعمـة؛ فحسـب، بحـماس أطاحـت بمشــاعر النكـران

مـن روحهـا.








 متوفـر كان المضــارب يحتاجـه مغغامرتـه الخاصــة.






كشريـك خبـير وثابـت لابنـه الـذي كان يؤسـس لـه رأس مـال كبـير في بلـدة مجـاورة. لكــن الشــاب كان نصـف جاهــل في مـا يتعلــق بالمعلومـات، وجاهــلاً بالكامـل في تحمـل أيـة مسـؤولية كانـت عــدا تحصيـل الأمـوال، ومجـرداً مـن أيـة فيمـة إنسـانية في الحالتــين بالنسـبة إلى أتراحـه وأفراحـه. رفـض السـيد ثورنـتِن عـرض الشراكـة التـي مـن شـأنها أن تحبـط مـا بقـي لديـه مـن خطـط نجـت مـن حطـام ثروتـه. لكـن كان ســيقبل أن يكــون مجـرد مديـر حيـث يـكــن لـه أن يحظـى بدرجـــة محـددة مـن السـلطة تتجـاوز الجـزء الخـاص بكسـب المـال، بــلاً مـن الوقـوع تحــت رحمـة المـزاج المتسـلط لشريـك في المـال الـذي كان عـلى يقـين بأنـه سـيصطدم معـه خـلال أشـهر. لذلـك انتظـر وتنحـى جانبـاً يسـاوره شـعور عميـق بالكهانـة مع الأنبـاء التي اكتسـحت سـوق الأسـهم بشـأن الـثروة الضخمـة التـي جمعها صهـره بمضارباتـه الجريئـة. كانـت أعجوبـة اسـتمرت تسـعة أيــام. كان نجاحـاً جلـب معـه إعجابـاً منقطـع النظـير؛ فـلا أحــ يضاهـي الســيد واطسِـن في الحكمـة وبعــد النظـر.

## اللقاء مجدداً

 الراهبات، ومـرة بعـد أن ارتــت فسـتانها اسـتعداداً للعشـاء. في المـرة الأولى، ه يكـن
 السريـر، لكـن مارغريـت م تكــن هنــاك. فبقيـت لتعـبر عــن قلقهـا.
 الكامـد. يـا لـه مــن ذوق! انتظري دقيقـة، سـأحضر لـك بعـض براعــم زهــر الرمـان".

 نصـف عتابهـا.
"أيننالآنسةهيل؟ "سألتإيديث، وهيتتحسس ملمس المزهرية. "لا أتصور"، تابعت كلامها بنزق،
 ميلتِنْ! أنــا أتوقع أن أسـمع دأُــاً بأنها لاقـت أمـراً مرعباً في تلـك الأماكـن البائسـة التـي تضع نفسـها فيها. لا أجـرؤ عـلى الذهــاب إلى تلـك الشـوارع مـن دون خادمــة. فهي لا تناسـب السـيدات". كانت ديكسِن لا تزال منزعجة من الانتقاص من ذوقها، فأجابتها باختصار: "لا أسـتغرب عــلى الإطـلاق. عندمـا أسـمع السـيدات يتحدثــن عــلى هـــا النحـو عــن السـيدات، وعندمـا يكـــون هنــاك سـيدات رقيقــات، وخائفـات، وأنيقـات أيضـأ، لا أســغرب أنـهـ م يعــد هنــاك قديسـون عــلى وجـه الأرض".
"مارغريـت! أنـت هنـا! كــت أريـدك. لكـن كـم خـداك متوهجـان بسـبب الحـر، أيتها
 الــزوج. بعـد أن اســكملت جميـع الترتيبـات لحفلتـي المعــدة خصيصـاً لتتناسـب مـع السـيد كولهِرســت، جـاءني هــنري معتــنراً، واسـتخدم اسـمك حجـة، واسـتأذنـني إن كان بمقـدوره أن يحـضر معـه السـيد ثورنــتنِ ـ المســتأجر لعقاراتــك، أنــت
 الترتيبـات التـي أعددتهـا حسـب عـدد المدعويـنـ".

 تأتــنـ. سـأكون سـعيدة لأن أسـتلقي هنـا".



 أظــن أنهـا سـتكون مناسـبة مفيــدة حيـث يِكــن للسـيد كولهِرسـت أن يعطيـه


 يخجــل المـرء مـن صحبتـه، فأجابنـي "ليـس إن كان لديـك حــس منطقـي ســيـيم، يـا
 لهجـة أهــل داركشـاير، أليـس كذلـك يــا مارغريـت؟".
"أمر يخـبرك السيد لينوكس بالسـبب وراء مجـيء السـيد ثورنــِنِ إلى لنـدن؟ هــل هـي مسـألة قانونيـة تتعلق بالعقـارات؟" سـألت مارغريـت بصـوت متوتـر.
 لـك بالصـداع. مـا هـو؟ (هنـاك، يــا ديكسِـن، إنه رائع. الآنسـة هـيـل تقدرنـا وتحترمنا،

أليـس كذلك) أتمتنى لـو كــتـ بطـول ملكـة وسـمراء مثـل غجريـة، يـا مارغريـت". "وماذا عن السيد ثورنتِ؟؟".



 الأسـفل حيـث يِكنـك أن تسـتريحي عـلى الكنبـة لمــدة ربـع ســاعة". وصـل شـقيق الـزوج مبكـراً، وراحـت مارغريـت تسـأله، ووجها يحمـرُّ، عــن كل مـا مـا


 وإيجــارات يجـب النظــر فيهـا ومراجعتهـا، والتوصــل إلى اتفـاق بشـانـانها. آمــل أن





 والنقيب لينوكس.





 عـن الأزمـة التـي يعـاني منهـا ـ مصحوبـاً بكبريــاء متأصـل وقـوة رجوليــة. كـــا أدرك

مـن جانبـه، مـن النظـرة التـي جـال بهـا عـلى الغرفـة، أن مارغريـت كانـت هنــك.





 بالحديـثت مـع السـيد هــري لينوكـس بـــنـ الحــين والآخـر.




 تراهــا الآن".

## "نحن! من؟ هما لوحدهما؟".









 سـاعدها عـلى أن تتفحصـه مـن دون أن يلحظهـا


يسـتعيد ملامـح الفـرح القديـمه، إذ يعـود إلى عينيـه ذلـك اللمعـان المبتهج وشـفتاه تنفرجـان عــن ابتســامة بهيـة مئـل تلــك التـي كانــت في الأيــام الخـوالي. وللحظـة

 بعـد ذلـك أن يتحـاشى النظـر إليهـا أثنـاء العشـاء. مكتبة .. سُر مَن قرأ



 بصـوت منخفـض:

 كولهِرسـت جميـع الحقائـق لتعميـق معرفتـه واطلاعـهـ لا يِكننـي أن أتخيـل كيـف أسـاء إدارة شـؤونه".


 الحديــت الــذي كان يجـري بـــين السـيدين ثورنــتِن وكولهِرســت بالقــرب مــن موقد النار.


 "لا أتمتع بإمكانيـات الشـهرة...وإن تكلمـوا عنـي بتـلك الطريقـة، فهـم مخطـئـون. فأنا

 لاكـون متحفظاً معهم. لكـن، ورغـم كل هــنه النكسـات، كنـت أشـعر دائمـاً بـأني



غير قصد"
"استخدمت عبارة "كنت". أنا على ثقة بأنك ستواصل المسار نفس؟؟".



 قوطع عندهـا، وأجـاب عـلى ســؤال الســيد كولهِرسـتا: "كنـت ناجهحاً في عمـلي، ولم يعـد أمامـي خيـار سـوى أن أتخــلى عــن موقعـي كصاحب




 سـعى منهـا أرخميديـس إلى تحريـك الأرض، والحكـم بواسـطة الأهميـة المرتبطـة عـلى المـلى


واحــدة أو اثنتـين مـن التجـارب التـي أرغـب بتطبيقها". "ألاحـظ بأنــك تســميها تجـارب"، قــال السـيد كولهِرســت، مــع احـترام متزايــد في طريقــة كلامــه.
"لأننـي أعتقـد بأنهـا كذلـك، فأنـا لســت واثقـاً مـن النتائـج. لكنـي واثـق مـن ضرورة


 المؤسسـات، الأفـراد مـن طبقـات مختلفـة إلى تواصـل شـخصي حقيقـي. مثــل هــذا

 الكاملـة تظهـر مثـل قطعـة في آلـة، معـدة لتتناسـب مـع كـل كـل طـارئ مسـتجد. إلا أن


 خطوة سـيزداد عـدد العـمال الذيـن يشـعرون بالاهتـمام، حتـى يصبـح نجاحـا




 سـأجازف بالقـول إنـه يجـب علينـا أن نحـب بعضنــا بعضـاً أكـثر". "وهل تظن أن ذلك من شأنه أن يمنع من تكرار الإضرابات؟".


 لكنـــي لسـت رجـلاً متفائــلاً".



تصغـي إلى كل مـا جـرى مــن حديـث:

 بتوظيـف العـمال. كان ذلـك تصرفـاً جيـداً، أليـس كذلــك؟".
"أجـل، وأنــا سـعيدة بـه"، قالـت مارغريـت، وهـي تنظـر في وجهـه مبـاشرة بعينيهـا


وكأنـه لا يـدري مـا الـذي سـيفعله بالضبـط، ثــم تنهــد وهـو يــول: "كنـت أعلـم أنـهـ
 متمنيـأ لهـا "ليلـة سـعيدة".

وبينــها كان السـيد لينوكـس يسـتعد للمغــادرة، قالــت لــه مارغريــت، وخداهــا
 "هل يمكن أن أتكلم معك غداً؛ أريدك أن تساعدني في أمر ما".



 يعرضـه عليهـا أبــداً مـرة أخـرى.

## انقشاع الغيوم

تسـللت إيديـث عـلى أصابـع قدميهـا لتتفقــد شـولتو الصغـير وسـط الحديـث الـذي

 خلف الأبـواب المغلقـة. سُـمعت خطوات الـُ رجـل تنـزل عـلى الـدرج، فمـدت إيديـث رأسـها مـن غرفـة الضيـوف.

# $\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$ <br> t.me/soramnqraa 

"هنري، هذا أنت؟".
"نعم!" أجابها باختصار.
"تعال إلى الغداء".
"لا، شكراً، لا أستطيع. أضعت الكثير من الوقت هنا".
"أملم ينتهِ الموضوع؟".
"لا، عـلى الإطـلاق، ولـن، إن كان هــنا "الموضـوع" الـذي تقصدينـه هـو مـا أظنـهـ هـــا
 "لكنـه ســـكون أمـراً رائعـاً لنـا جميعـاً" توســـت إليـهـ " "سأثــعر بالاطمئنـان عــلى


 "إذاً بِمَ كنتما تتحدثان؟".
"آلاف الأشياء التي لن تفهميها، استثمارات، عقود إيجار، قيمة الأراضي". "أف، اغـرب عـن وجهي، إن كان هـذا كل شيء. سـتصبحان شـخـصين غبيـين عـلى نحـو

لا يُطــاق إن بقيتـها تتحدثـان طـوال الوقـت عــن هـذه الأمـور المملـة". "حسناً. سآتي غداً ومعي السيد ثورنتِن للتحدث مع الآنسة هيل".
"السيد ثوونتِّ! وما علاقته بهذا الأمر؟".
"إنـه المسـتأجر لعقـارات الآنســة هيـل"، قـال السـيد لينوكـس وهـو يسـير مبتعــداً. "وهـو يريــد أن يلغـي عقـــد الإيجـار".
"حسناً. لا داعي لأن تعطيني التفاصيل، لأني لا أستطيع أن أفهمها".

 ويخرجـون بحيـث لا أسـتطيع أن أشرح الأمـور عــلى نحـو مُـرضٍ، كــا أنـا الترتيبـات التـي سـنبحثها غــداً في غايــة الأهميـة".

 السـاعة، جـاءت مارغريـت إلى لقائـه قلقــة شـاحبة الوجــه. بادرته بالحديث على عجل:
 شُرح الموضـوع، فهـو مستشـاري في...".
 وأحـاول العتـور عليـه؟" "لا، شـكراً، أردت أن أقول لـك كـم أنـا حزينـة لأني سـأخسرك كمســأجر ـ لكـن السـيد لينوكـس يــول إن الأمـور ستتحسـن بالتأكيــد...".



 يتبق لـه أي شيء مـن الفرصـة الضائعـة سـوى ذكراهـا المريــرة. أليـس مـن الأفضـل،

بــا آنســة هيـل، أن نسـمع رأي الســيد لينوكـس في مـا يخصنـي. فأولنـك السـعداء والناجحـون هـم الأكتْ اسـتعداداً للاسـتخفاف بمصائـب الآخريـنـ".












"مارغريت!"

نظـرت إليـه للحظـة وهـي تحـاول أن تحجـب عينيهـا المشرقتين بـأن أسـندت جبهتها على

"مارغريت!"

أخفـض رأسـه يدنـو قريبـاً مـن وجههـا المختبـئ، حتـى أســند رأسـه تقريبـاً أمامهـا
 مـن أذنها، وخرجـت منـه الكلـمات تلهـث هـا هامسـةً:
"انتبهـي، إن م تتكلمـي، ســأدعي أنــك لي بطريقــة غريبــة متعجرفــة. ...|طردينـي حــالاً، إن كان ينبغــي عــلي أن أرحــل؛ مارغريــتـ...".

 لذيـذاً أن يتحسـس نعومـة خدهـا عـلى وجهـه وعـلى نحـو يفـوق بكتــير رغبتـه بـأن

يـرى هذيـن الخديـن المتورديـن، أو العينـين العاشـقتين. ضمها إليـه بشـدة. لكنهـما
 "سيد ثورنِتِ! لست امرأة صالحة بِا يكفي!".
"لست صالحة! لا تسخري من إحساسي العميق بالعار والخجل".
 سـبق لهـما ذات مـرة عندمـا حمتـه مـن المتظاهريـنـنـ
 "أتذكر كيف تكلمت معك بطريقة غير غير لائقة، هذا كل ما أتذكره"
 وهــي تتوهـج بحيــاء جميــل. "هــل تعرفـين هــذه الـورود؟" ســألها، وهـو يخـرج مفكرتـه الصغــــرة التـي كانـتـت تضــم وروداً ذابلــة.
"لا"، أجابته بفضول بريء "هل أنا من أعطيتك هذه الورود؟". "لا أيتها المدعية، رمبا وضعت مثلها من قبل، على الأرجح". نظرت إلى الورود، وبقيت تتعجب لدقيقة قبل أن تبتسم، وتقول له:
 ذهبـت إلى هنـاك؟ ومتـى؟"
"أردت أن أرى المـكان الـذي عاشــت فيـه مارغريـت، حتـى في أسـوأ الأوقـات عندمـا
 "يجب أن تعطيني هذه الورود"، قالت بصوت ناعم، وهي تحاول أن أن تنتزعها من يديه. "حسناً، ولكن عليك أن تدفعي لي ثُهناً لها". "وكيف سأخبر خالتي شو؟" همست بعد فترة من الصمت.

## $\ddot{\text { Q }}$

"لا أنا مدينة لها. لكن كيف سيكون ردها؟" "باستطاعتي أن أخمن، سيكون ردها الأول متعجباً: هذا الرجل!"." "هس! وإلا سأحاول أن أقلد نبرة أمك المستاءة وهي تقول لك (تلك المرأة!)".

## t.me/soramnqraa

 543تطرح إليزابيث غاسكِل في روايتها الشمال والجنوب مسائل شائكة تتعلق بطبيعة السلطة الاجتماعية والخضوع لها أو التمرد عليها من غير أن تُغفل الأبعاد السياسية والاقتصادية التي رافقت الثورة الصناعية في إنكلترا، مثل الرأسمالية، واقتصاد السوق الحر، ومفهوم العدالة، والمساواة الطبقية، وحقوق العمال والمرأة، جمعتها كلها في رؤية استشرافية تتنبأ بالعواقب التي ستعاني منها المجتمعات الرأسمالية مستقبلآ، بما في ذلك قضايا بيئية

من خلال الأحداث التي تتعرض لها بطلة الرواية مارغريت في مسيرتها بين مظاهرات عمال المصانع الناقمين على أرباب العمل، وبين تلك التقلبات العاطفية لفتاة شابة من الطبقة الوسطى، مروراً بأزمة ضمير تتعلق بالمبدأ الديني، ووصولاً إلى أخلاقية فعل التمرد على سلطة عسكرية انتصاراً للحق، تقدم الرواية مساحة سردية غنية بالتفاصيل ببعديها العام والخاص حيال مسائل كانت شديدة الحساسية في المجتمع الفيكتوري. وهذا بحد ذاته يجعل من مارغريت واحدة من الشخصيات الروائية الأكثر إبداعاً وعمقاً في الأدب الإنكليزي.


[^0]:    (22) إشارة إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر (1638 ـ 1715) الذي كان يُلقَب بالملك الشمس. (م)

[^1]:    (24) القُطَيفة أو سالف العروس (باللاتينية (amaranthus) نبات يتبع الفصيلة القطيفية لا يذبل أبداً. (م)

[^2]:    (50) أغنية للشاعر الاسكوتلندي روبرت بيرنز (1759-1796). (م)

[^3]:    (63) مقاطعة في أقصى الجنوب الغربي من بريطانيا. (م)

