مكـتـبـة

$$
\begin{aligned}
& \text { Ugıri- qigg } \\
& \text { cín } \\
& \text { رواية } \\
& \text { قكتبة } 119
\end{aligned}
$$




إهداء لـ ..
شفيف

## ش ش ش

$$
\begin{aligned}
& \text { مـتـبة| } 819 \\
& \text { سُر مَن قرأ }
\end{aligned}
$$



Sommarboken
Tove Jansson

Cover image: Tove Jansson
Illustrations: Tove Jansson
ترأليف: توفه الصيف يانسون - روابة

دار ممدوح عدوان للنُر والتوزيع سوريا - دمشق - ص ب: /9838/
 البريد الإلكتروني: addar@mamdouhadwan.net الموتع الإلكتروني: addar.mamdouhadwan.net
fb.com/Adwan. Publishing.House twitter.com/AdwanPH
© Tove Jansson, 1972, Moomin Characters ${ }^{\text {TM }}$


## توفه يانسون

$$
\begin{aligned}
& \text { 819/20.20 } \\
& \text { سُر مَن قراً }
\end{aligned}
$$

كتاب الصيف
رواية

تر جمهاعن السويدية: سمير طاهر

This work has been published with the financial assistance of FILI－Finnish Literature Exchange

## 〔－4】】 $\begin{aligned} & \text { FinNish } \\ & \text { Literature } \\ & \text { ExChange }\end{aligned}$



## ة!

t.me/t_pdf

## صبـاح السبـا حة

كان صباحاً باكراً شديد الحرارة في تمّوز/يوليو، وكانت قد أمطرت في الّليل: البخار يتصاعد من الجبل الصخريّ العاري، لكنّ الألأرض


 الكثيفة والخبيثة، التي كادت تتكسّر تحت قدميها، لو لا حذر الـا ها فا في المشي، وهي تفتّش بعينيها، واضعةً يدها على فمها، خائفةَ طيلة الوقت من أن تفقد توازنها. - (ماذا تفعلين؟"). سألت صوفيا الصغيرة. - "لا شيء". ردّت جدّتها. (أعني". أضافت غاضبةً: إإنّي أفتّش عن أسناني الصناعيّة!!.
 - (هنا)". قالت: (و قفتُ هناك بالضبط، وسقطَتْ منّي في مكانِ ما بين زهور الفوانياها.
وراحتا تفتّشان معاً.
(ادعيني". قالت صوفيا: „أنت لا يمكنكِ الوقوف على قدميكِ؛ تزحزحي قليلاiil.
 الخضراء، هنا في الأسفل كان الإحساس منعشُاً. إنّها أرضّ سوداء
 بكامله. (القد وجدتها!). صرخت الطفلة، ونهضت واقفةً: (اهيّا ضعيها في

فمك".

- ا"لكنْ لا تنظري". قالت الجدّة: (هذا شأنٌ خاصّ"، فأبقت صوفيا الأسنان خلْف ظهرها - أريد أن أنظر، وأنتِّ تضعينها في مكانها) . قالت. وضعت الجدّة أسنانها في التجويف، وفعلت ذلك بسلاسـة تامةٍّة، ولم

تكن ثمّة حاجةُ لقول شيء.

- (امتى ستموتين؟؟). سألت الطفلة.

وأجابت: اقريباً، لكنّ هذا ليس من شأنكِ لا مـن قريب، ولا من بعيد".

- (اولماذا؟)، سألت الطفلة.

- "ذلك ممنوع!". صاحت صوفيا.

ردّت العجوز بازدراء: ا(أعرف؛ لا أنتِّ ولا أنا مسموحِ لنا بالمضيّ إلى الإفجيج، ولكنْ مع ذلك سنفعل هذا الآن؛ لأنَّ أباكِ نائمّ، ولا يعلم"، ريّا
 السماء، والبخار يتصاعد من كلّ شيء، والجزيرة كلّها ملأى بالضّا بالضباب المشُمس، وفي غاية الجمال. - اههل تراهم يصنعون حفرة؟؟) . سألت الطفلة بلطف.

- (انعم". أجابت: (حفرة كبيرة). وأضافت بخبث: (اكبيرة بحيث
تكفي لنا جميعاً!.
- (ولماذا؟". سألت الطفلة.

واصلتا السير باتّجاه اللسان الصخريّ.

- ا"لم أصل قطّ إلى هذا البعد من قبل". قالت صوفيا: (هل فعلتِ

أنتِ؟؟.

- (اكلا). ردّت جدّتها.

واستمرّتا بالسير حتى وصلتا إلى اللسان الصخريّ؛ حيث يغرق الجبل

 وإياباً مع حركة الماء.

- (أريد أن أسبح". قالت الطفلة متوقّعةً اعتراضاً لم يأتِ؛ فخلعت


وقالت: (إنّه بارده).
- (ابالطبع هو باردا". ردّت العجوز، وأفكارها سارحةٌ في شأنٍ آخر: "وماذا كنتِ تتوقّعين؟".

انزلقت الطفلة حتّى خصرها وانتِ وانتظرت، وهي تحسّ بأنّ الحدث مُتير . (إسبحي") . قالت جدّتها: اأنتِّت تستطيعين السباحة)".
فكّرت صـوفيا: (إنّه عميق! نسيت جدّتي آنتي لم أسبح قطّ في مياهٍ عميقةِ من دون أن يكون أحد آخر معي"؛ لهذا صعدت ثانيةً إلى اليابسة، وجلست على الجبل، وقالت: (يبدو أنّ الطقس سيكون جميلاً اليوم").

كانت الشُمس قد ارتفعت، فتلألأ كلٌ من الجزيرة والبحر، وصار الهواء بالغ الخفةّ.

- (أستطيع أن أغطس") قالت صوفيا: (هل تعرفين كيف تغطسين؟؟.
 وأن تحسّي بأغصان عشب البحر على امتداد ساقيكِ، وتريها بلونها البنيّ


 تطفين وحسب"،
- (اوأبقي عيني مفتوحةٌ طوال الوقت؟"). قالت صوفيا. - طبعاً؛ لا أحد يغطس من دون أن يفتح عينيه. - "اهل تصدّقين أنتي أستطيع أن أفعل هذا من دون أن أريكِ؟". سألت

الطفلة.

- (انعم، نعم"). ردّت الجدّة: (ارتدي ثيابكِ الآن؛ لكي يتسنّى لنا أن نعود إلى البيت قبل أن يستيقظ".
- (اها هو الإرهاق الأوّل يقترب"). فكّرت: (اعندما نصل إلىّ إلى البيت،
 أنّ هذه الطفلة ما تزال تخاف المياه العميقة"،


## نور القهـر

ذات مرّةٍ في شهر نيسان/ أبريل، كان القمر بدراً، والجليد يغطّي البحر،

 وتتماوج في السقف، وقد عُلِّقت الأحذية لتجفيفهانِا، فنزلت إلى الِّلى الأرضيّة التي كانت شديدة البرودة، ونظرت من خلال النافذة، فكان الجليد أسْودَ، ورأت وسْطه باب الموقد مفتوحاً، والنار مشتعلة، وكان للموقد بابان



 على الجبل، وشجرة سَمْن تنمو بينهما، فيما كانت السماء غامقة الزرقة

استلقت على سريرها، وراحت تنظر إلى النار المتر اقصة في السقف،

 وراحوا ينزلقون، وبيطء تامٌّ انفتح في الأرض ممرّ القوارب، وراحت

حقائبهم كلّها تسير في نور القمر المنعكس على الماء، وكانت كلّ حقيبة
 مدّت صوفيا يدها، وسحبت ضفيرة جذّتها بكلّ حذري، فاستيقظت الجدّة على الفور. (ااسمعي") همست صوفيا: (رأيت شعلتين في النافذة، لماذا هما شعلتان وليست واحدة؟؟).
فكّرت الجلّة قليلاَ، وأجابت: (اذلك لأنّ لدينا نافذةً مزدوجة").
 - إإنه مفتوح". ردّت جدّتها: (إنّ مفتوحٌ على الدوامَ يمكنكِ النوم
بكلّ هدوء٪.

التفّت صوفيا باللطاء، وتركت الجزيرة بأكملها تطفو على الجليد، وتواصل سيرها صوب الأفق، وتماماً قبل أن تغفو، صعد والديا الدها، وألقى مزيداً من الحطب في الموقد.

## اعسح الكود .. انضم إلى مكتبة



غابة الأشباح

في الطرف الخارجيّ من الجزيرة، وراء الجبل، كان يُمّة حزامٌ من غابِة ميتَّ، كانت تقع في مجرى الريح، ولعدّة مئاتِ من السنين حاولت التِ أن أن تنمو عكس اتّجاه العواصف، فاكتسبت بذلك سُكلها الخاصّ؛ فلو مرّ مرّ المرء



 لتكوِّن جميعها كتلةً مضفورةً من الخضوع العنيد. كانت الأرض لامعةً





 يمكن أن يتسبّب في دمار غابة الأشباح، فلم تُصرَّف مياه المستنتّع، ولم يُزرع شيءٌ وراء هذا السور الكثيف الواقي، وعميقاً تحت الأجَمة، في

تلك التجاويف التي لم تصل إليها الشمس قطّ، عاشت طيورُ وحيواناتٌ صغيرةٌ، وحين يكون الطفس هادئأ كان يمكن سماع حفيف الجّ أجنحةِ، أو وثبات أقدام حيوانيّة مسرعة؛ تلك الحيوانات لم تُظهِر نفسها قطّا


في أوّل العهد بالجزيرة، عملت الأسْرة على أن تجعل غابة الأشباح أفظع ممّا كانت عليه؛ فجمعوا جذوع الأشجار وشجيرات العرعر في
 نماذج ضخمة لجمالٍ أبيضَ فوّاح، نماذج ما لبثت أِّ أن سُحِقَتْ بعد ذلك الِّ
 الآن، ولم تكن الجدّة راخيةً عن ذلك، لكنّها لم تقل شيئّأ، وبعد ذلك الك

 وعندما أحسّت بالتعب استلقت على الأرض، وراحت تنظر إلى الأعلى خلال الشبكة الرماديّة من الأغصان والأشنات، وحين سألوها أين كانت،

أجابتهم بانّها ربّما غفت لبعض الوقت.


 وصولاً إلى الشاطئ الرمليّ، ولم يكن يمسي في الأرض الطـي الطحلبيّة سوى المزارعين وضيوف الصيف، ولم يعرفوا، ولم يكن بالإمكان تكرار
 الأولى فإنّه سينمو من جديدِ عند المطرة الأولى، وفي الدعسة الثانية لا
 الذي يحدث لِبطّ العَيدر؛ ففي المرّة الثالثة التي يُطرد فيها من بيوته لا يعود إليها أبداً. في وقتِ ما خلال شهر تموز/ يوليو اعتاد الطحلب أن يتر يتّيّن

 فتصبح الجزيرة كلّها مغطّاةً بحجابِ مغمورِ بحرارة الجوّ، بالكاد يمكن

رؤيته، ويختفي بعد أسبوع؛ لا شيء يمكن أن يعطي انطباعاً أقوى من هذا عن البِّيّة والطبيعة البِكْرُ
لكنّ الجدّة كانت تجلس في غابة الأشباح لتنحت من الخشتب حيواناتِ غريبة، وكانت تقطع الأغصان والأعواد الخشيبية، وتعطيها ششكل
 غير واضِح تماماً، واحتفظت تلك الحيوانانات بروحها الخشبيّة، وكان








 ذلك الخشـب النذي يعبّر عمّا تريد.

 في غابة الأشباح، ووجدت عظاماً كثيرةً، بيضاء، أو رماديّة، مغسولة كلّها بمياه البحر .

- (ما هذا الذني تغعلينه؟؟. سألتهاصوفيا.

أجابت: (أأن ألعب".
دخلت صوفيا غابة الأتشباح زاحفةً، ورأت كلّ شيء صنعته جدّتها،

وسألت: ״هل هذا معرض منحوتات؟". لكنّ الجدّة قالت: إنّ هذا لا علاقة له بالنحت، فالنحت شيءٌ مدتلفٌ تماماًّ. بدأتا تجمعان العظام معأ في الشواطئ. البحث والالتقاط عملُ له خصوصيّنه؛ حيث يجعلك لا تل ترى سوى ما تبحث عنه: عند قطف نبات التوت البري" الأحمر لا ترى سوى الأثياء الحمراء، وعند البحث عن العظام لا ترى سوى الأشياء البيضاء، وأينما


 خشبيّة في حطام سفينة، وللعظام آلاف الأشكال، ولكالِّ منها بنيتها الخاصّة وضعت حوفيا وجدّتها ما عثرتا عليه كلّه في غابة الأثباح، وعادةً ما تذهبان إلى هناك عند الغروب، فزيّيتا الأرض تحت الحت الأشجار بالعظامه،





الجزيرة بومة.
 عثرت عليها بمُفردها، وظنّت الجدّة أنّ الجمجمة تعود إلى حيوان الفقمة،


 فجأة! أخذت صوفيا بالصراخ: (أبعديها! أبعديها!). ضمّتها جدّتها

إلى حضنها على الفور، لكتّها فكّرت بآنّه من الأفضل عدم قول شيء، وبعد
 الكبريت في الشاطئ الرمليّ، وسقيفة للعنب البريّ وراء البيّ البيت، ويمكن وني أيضاً صنع رصيفي مائيٍ ونافذة، من الورق الفضّيّ. وهكذا كان على الحيوانات الخشبيّة أن تختفي في غابتها وناي وغرقت



 وتصنع من لحاء الشُجر ألعاباً على شكل قوار الـوبا

## aبこと

t.me/t_pdf

## الطائر النقّاق

ذات صباح، قُبيل الفجر، أصبح الجوّ بارداً في غرفة الضيوف، فسحّ فسحت
 لكنّ هذا كلّه لم يساعد كثيراً، فافترضت أنّ أنّ هذا كان بسبب المستنقع

 في أوائل الربيع تراها تتنفّس الجليد، وتصنع ضبابها ونا الخاصّ كتذكير


 الحجريّة؛ كانت ليلةَ شديدة الهدوء، وكانت لديها رغبة في الإصغاء إلى طيور البطّ طويل الذيل.
 الخاصّ الذي يكون عند البحر في أوائل شهر آيار / مايو. كانت قطرات
 ولم يكن قد نبت شيٌٌ بعد، وبقع الثلج ما تزال موِجودةً في الجانب الشماليّ، لكنّ مناظر الطبيعة كانت ممتلئةً بالتوقّعات. سمعت

البطّّ طويل الذيل تنادي، كانت هذه الطيور تدعى الطيور النقاقة؛ بسبب
 دائماً في عمق السماء، فلم تكن هذه الطيور تُرى قطّ، وكانت سريّة ويّة مثل طير السمّان، سوى أنّ الأخير وحيدّ، ويختفي في المروج؛ إِّ إذّ إنّ الطيور
 ليالي الربيع.
صعدت الجدّة الجبل، وأخذت تفكّر بالطيور بمختلف أشكالها،


 أمسيةٍ صيفيّة، وبطائر الوقواق، أجل طائر الوقواق، وتلك الطيور الكبيرة الباردة التي تبحر وتستكشف، وتلك الصغيرة جدّاً التي تأتي معأ في زيارةٍ سريعةٍ أواخر الصيف، وتطير دوّارةً في السماء، مستديرةً كالكرة، بلهاء ولياء


 الجبل على قدميها المتصلّبتين، وحين وصلت إلى غرفة اللعب طرقت على النافذة، فاستيقظت صوفيا على الفور وخر جت. - (أنا ذاهبةٌ لأستمع إلى صوت البطّ طويل الذَّيل"، قالت الجدّة. ارتدت صوفيا ثيابها، وذهبتا معأ. في الجانب الشُرقيّ كانت الصخيّ الصور
 الطافية، فعمت الفوضى الشاطئ كله، وكانت هناك كتلةٌ منتفخةٌ والِّ واسعةٌ الِّ من الألواح الخشبيّة المربوطة إلى بعضها، والعشّب البحريّ، والقصب،

إلى جانب جذوع أشجارِ مقطّعةِ، وصناديقَ خشبيّة متآكلة انقلبت إلى الخارج، وإلى الداخل بين أسلاكها الفولاذيّة، وفوقها جميعاً امتدّ جذعٌ


 البطّ طويل الذَّيل تصيح طيلة الوقت بصوتِ بعيدِ وموسيقي". - "إنّها تتز اوج الآن") قالت صوفيا.

 بلاستيكيٌّ مُمزّقٌ، فأوضحت صوفيا كِيا بأنّ هذا غرابٌ كبيرٌ في السنّ، لكنّ ونّ الجدّة لمْ توافقها.
قالت صو فيا: "ولكنّه الربيع الآن، وهذه الطيور لا تموت في هذ الفصل
 - (أجل، أجلّ"، قالت الجدّة: ااعلى كلّ حال لقد مأت هذا الطّير

الآن".

- اكيف مات؟!". صاحت صوفيا، وقد تملّكها الغضب.
- المات بسبب حُبٌّ تِسِ". أوضحت جدّتها: القد غنّى ونَّقَّ طوال
 تحت الماء، وظلّ طافياً، والماء ينقله بعيداًا).
- "هذا غير صحيح!") صرخت صوفيا، وقد بدأت تبكي: (البطذّ طويل النَّيل لا يمكن أنْ يغرق، أخبريني بحقّ"، .


ونَقَ بلا انقطاعِ إلى درجة أنّه لم يرَ طريقه، فحدث ما حدث عندما كان الطّير في أقصى سعادتهال.

- (اكان هذا أفضل") . قالت صوفيا: (هل ينبغي أنْ ندفن الطيّر؟"). ردّت الجدّة: (اهذا غير ضروريّ؛ سيأتي المدُّ فيدفن الطّيرُ نفسَه فيه، الّهِ فطيور البحر تُدفن بالطريقة نفسها التي يُدفن فيها البحّارة").


 بسبب العواصف الشتائيّة. في السابق لم يكن يوجد في هذا هـا المكان سـي الصخور، والآن صار الشاطئ كلّه رمليّا.
- (ايجب أنْ نُنذه"). قالت الجدّة، ونخزت الرّ الرّمل بعصاها: (إذذا ارتفع

شيءء من جديد").

ورقدت على طولها فوق بقايا قصبِ ابيضَّ لونُّه من الِقدَمَ وراحت

 الدهاجرة، وهي تتابع رحلتها، وشاهدتا خطّ الطّيور، وهو يعبُر الجزيرة باتّجاه الشّمال الشّرقيّ. - (اوماذا سنفعل الآن؟؟". سألت صوفيا. اقترحت عليها الجدّة أنْ تمشي حول الّلسان الصخريّ، وترى ما الذي

انجرف إلى الشاطئ.

- (اهل أنتِ متأكّدةٌ من أنكِ لنْ تشعري بالملل؟؟" . سألتها صوفيا.


على رأسها. بين كُمّ القميص، والقبّعة، والقصب الأبيض كان بإمكان الجدّة

 بالمنشار ريشةٌ صغيرةٌ لبطّةِ من البطّ طويل الذَّيل، فتمعّنت جيّداً في شُكل




 كانت الرّيشة قد علقت في السّاق الآن في الرّبيع، وفي أثناء الّليل ربّما، أم إنّها كانت هناك طوال الشّتاء، فنظرت إلى المنخفض المّ المدوّر المّ المحفور في




 الرّمل خشناً من الحبوب التي تملأُه، ونظيفاً، ويبدو رماديّا تانِّا تقريباً في نور

عادت صوفيا راكضة، وصرخت: "اوجدتُ عَربة يَد، غَربة يَدِ كبيرةَ،


قالت الجدّة: (اغير معقول!).
 تلْحظ اللّّاق في الرّمل تماماً في الّلحظة التي تركت فيها الرّيشة الصّغيرة

مكانها الحصين، وجاءها نسيم الصّباح الخفيف ليحملها بعيدآ، فخر جت


ذلك لآنّها كانت قد نسيت الطّائر الذي مات بسبب الحُبّ.

$$
\underbrace{\mathbf{E}_{0}}_{\text {t.melt_pdf }}
$$

## بـرتيسـه

ذات صيفِ كان لدى صوفيا ضيف، حيث زارتها أوّل صديقةِ لها؛ إنّها
 أيفيلين، لكنّها كانت تُدعى بيبسان.
أخبرت صو فيا جدّتها أنَّبيبسان تخشّى أنْ تُسأل عن اسْمها الحقيقيَ،


 ذي نعلِ جلديٌّ، وكانت حَسنة التربية، وصامتةٌ تماماً، وشَعرها ها يخطف الأنفاس لجماله.

- (أليس حُلوأ؟)|. همست صوفيا: "إنّه مُجعّدٌ من طبيعته"). - "الحُلوٌ جدّاً). قالت الجدّة، ونظرتا إلى بعضهمها، وهزّتا رأسيهما ببطءء، وتنهّدت صوفيا، وأوضحت قائلةً: اأريد أنْ أحميها؛ ألا نقدر على
 يبدو عليها آنها ثريّة).
اقترحت الجدّة أنْ تدعوا الطّفلة برنيسه، فقط داخل الجمعيّة، وبرنيسه
التّماء. المكة التي أصبحت متهورةٍ بَبَعرما، وكذلك لأَّها برجٌ من أبراج


هذه الّلغة التصويريّة، وهذه الأحاديث الجدّيّة، كانت تُحيط ببيبسان


 وكانت الجلّة تستلقي في غرفة الضيوف التي في الجهة الخلفيّة الـيّة من البيت
 على السرير وهمست: (إنّها تصيبني بالجنون، لا تلا تريد أن تتعلّم التجذيف؛ فهي لا تجرؤ على صعود القارب، وهي ترى أنّ الماء بارد. ماذا أنـي أفعل مع برنيسه؟!!.
عقدتا اجتماعاً قصيرأ لمناقشة الأمر من دون أنْ تقرّرا ثيئًا، وتركتا الأمر للمستقبل، وركضت صوفيا خارجةً من جديد.
بعد ذلك بُنيت غرفة الضّيوف، وكان لها لها طابعٌ شِّصيٌّ: كانت الغرفة

 أُخرى يمكن الحاجة إليها، وتكون معلّقةُ هناك دائماً، والسّقف كالِّ كان
 تنتصب على أعمدة؛ لأنّ الجبل كان يهبط إلى الأسفل حيث كان الها هنا هناك



 في الأعلى، ومنحرفةٌ من طرفها الأيسر بسبب اللّقف؛ أمّا أمّا السّرير، فهو
 توجد أخششابٌ، وأوعيةٌ لقطران الفحم والبنزين، وأدواتٌ لإعداد الخشبب،

وصناديقُ فارغةٌ، ومعاولُ، وأسياخٌ، وكذلك صناديقُ عتيقةٌ لنقل السّمك

 كلّه، ولا داعي لذكر التفاصيل. عادت الجدّة تقرأ في كتابها، ولم تفكّر كثيراً ببرنيسه، وكانت رياح الصّيف الجنوبيّة الغربيّة تعصف بلا انقطاعِّ
 الأحوال الجويّة من داخل البيت، فيما كان طرفُ من أشعّة الشّمس يخترق صفحة النّافذة. صفقت صوفيا الباب، وأقبلت وهي تقول: (إنّها تبكي، إنّها تخاف من
 الأرض، وتبكي، ولا تجرؤ على أنْ تقف ساكنة؛ ما ما الذي سنفعله معها؟؟"،
 الطريقة يحتالان عليها لتنسى خوفها الكبير من خلالال خوفي أصغر، وعادت الجدّة تقرأ في كتابها.
كانت هناك في جهة الأقدام من السرير لوحةٌ لطيفةٌ لأحد النُّسّاك؛ إنّها عملٌ لونيٌّ على ورقِ صقيِلِ مقصوصِ من كتاب، فيها صحر اصراء وسْط غسِيِ عميقِ، سماء وأرض جافّة فقط، وفي الوسط وِي يستلقي النّاسك في سريره
 نفطيٌّ، وكانت مساحة خيمته، وسريره، ودائرة الضوء، ومنضدة السيرئ السرير،

 الجدّة كانت ترى آنه عَلى الأغلب يحمي النّاسك.


تتتابع من دون تغيِر، أو أحداثِ من أيٌ نوعِّ، فالنّهارِ والتيل متشبابهان



 كان قدوم برنيسه (ونحن ندعوها الآن باسْمها السرّيّي) إلى الجزيرة الـيرة قد صنع تعقيداتِ لم يكن أحدُّ يتوقعها، فلم يفهم أحدُّ أنَّ الإقامة في الجزيرة


 والنّمل، وصوت الرّيح في الأشجار ليلاً.
 يعد هذا ممكناً، إنّها لا تُحتمَل ! جعلتُها تغطس في الماء، لكنْ لم يتحسّن

حالها1).

- (همل غطسَتْ بالفعل ؟)، سألت الجدّة.
- نعم، دفتعها إلى الماء، فغطست. - (هكذا!)، قالت الجدّة: (وماذا الآن؟ها.
 يصير فظيعاً، ذلك الشعر الذي أحبيتُها،.
رَمت الجدّة عنها الغطاء، ونهضت، فتناولت عصاها، وهي تسأل: (أين
هي؟!|.
"في حقل البطاطس"، ردّت صوفيا.
ذهبت الجدّة بمفردها عبْر الجزيرة إلى حقل البطاطس: يقع الحقل

على مَبْعدةٍ من البحر، في مكانٍ لائذِ من الرّياح بين الصحخور، تأتيه الشّشمس


 تحت أشجار الصّنوبر، وجلست الجدّة على مسافِّ منها، وأخذت تحفر
 ذلك التَطت منهاعشر حبّات، فقالت لبرنيسه: (إليكِ كيفيّة القيام بذلك:
 ستصبح الحبّات كلّها كبيرة"). نظرنت برنيسه إليها نظرةً سريعةً من تحت شعرها الأشعث، وعا وعادت
 الإطلاق
("لو آنها كانت أكبر قليلاً). فكّرت الجدّة: (أو من الأفضل لو آنّها أكبر
 تخطيط، ونْط سورِ متينِ من أناسي عاشوا معاً دائماً، وظلّوا يتحرّكونون حول بعضهم بـحُكم العادة على أرضي يعرفونها ويفهمونها، وأقلّ تهديدِ






 التي كانت تدور حول الجزيرة من الجانبين، وتلتقي وتستمرّ نحو اليابسة،

ومشهداً بعيداً أزرقَ لظهور الموج واختفائه من دون أن يخلّف وراءه سوى
 شراعٌ مثل شاربِ أبيضَ ضخم صن

 قالت الجدّة ثانيةً: "ها قد جاء المُحتالون، الآن علينا الاخختباء". وبشئئ من الجهْد دخلت تحت شَجرة الصنوبر، وهمست: ا(هل ترين، إنّهم هناكّ إنّهم آتون إلى هنا، والآن يجب أن ترافقيني إلى مكانٍ أكثر أماناًا)، وبدأت ألت
 الطّريق حول مستنفع التوت البريّ، ووصلتا إلى منخفضِي من الأرِي نمَتْ فيه شجيرات الصّفصاف، وكانِ الِّت أرض المنخفض رطبة، لكنْ ليس بالإمكان فعل شيء إزاء ذلك.

- (اهكذا!!). قالت الجدّة: (الآن، نحن في أمانٍ لبعض الوقت"). ونظرت إلى وجه برنيسه، وأخافت قائلةً: (أعني إنّنا في أمان؛ لن يتمكّنوا أبداً من العثور علينالال.

 الجزيرة، ويجب على كلّ من يريد إزعاجنا أنْ يبقى بعيداً) .
 حول المكان، وظلّت تفتّش لنصف ساعةِّ، وأخيراً، عندما عثرت عليّا عليهما،
 كنتما؟!". صاحت بهما: (القد بحثيت عنكما في كلّ مكان!") - (لقد اختبأناها). أوخحت الجدّة.
- (ااختبأناه). كرّرت برنيسه: (للنْ ندع أحداً يأتي إلى هنا). واقتربت
 فقط استدارت وهربت منهما.

انكمشت الجزيرة، وضـاقت. أينما ذهبَتْ صوفيا كانـيا كانت تعلم بمكان





$$
\begin{aligned}
& \text { - (الا") . قالت برنيسه. } \\
& \text { - إذنْ، العبي وحْدكِ. }
\end{aligned}
$$

- (الالال). قالت برنيسه، وقد انتابها الخوف من جديد.

جاءت الجدّة بدفترِ وقلم رصاصي، ووضعتهمها على السّلّم. ا(بإمكانكِ أنْ ترسمي لوحةه) . قالت

- "لا أعرف رسْم أيّ شيء". ردّت الطّفلة.
- (اارسمي شيئاً فظيعاًا". قالت الجدّة، وقد التابـابها التّعب: (ارسمي
أْفْع ما يمكنكِّ، واستمرّي بالرّسم أطول وقتِ ممكن".

وأغلقت الباب بالمزلاج، واستلقت على السرير، وسحبت البطّانيّة فوق رأسها، وكانت الرّيح الجنوبيّة الغربيّة تصْفِر بهدوءء، وبعيداً عن ون الشّواطئ، وتحيط بمركز الجزيرة الذي لم يكن سوى غريّ غرفة الضّيوف والمَحْطْبَة.
سحبت صوفيا صندوق نقل السّمك إلى النّافذة، وصعدت فوقه،



خرجت من الجمعيّة. (تلك البيبسان!). قالت: (إنّ (البيبسانات) لا يُثرن اهتمامي، ماذا تفعل هي؟؟". - إنّها ترسم، إنّها ترسم أفظع ما تستطيع.

- (إنّها لا تُجيد الرّسم". همست صوفيا بتأترّر : (أهذا دفتري الذي أعطيتها إيّاه؟ ما الذي سترسمه؟".
 وعادت صوفيا ثلاث مرّات، وفي كلّ مرّة تحمل معها لوحةً فظيعةُ تلصقها
 الأولى تصوّر طفلةَ بشَعرِ قبيحِ تقف صارخةَ، بينما كان هناك نمّلٌ كِّ كبير



 من تحت الباب.
كان رسم برنيسه جيّداً، معمولاً بنوعِ من الغضب المُعتنى به، ويصوّر

 الذراعان في الأعلى عند الرقبة، وتنسحبان في الأرض من كلا الجانبين،


الباب، وهتفت: (إنّه جيّد! إنّه حقيقةَ رسمٌ جيّد!).



حجراً صغيراً، ورمت به عالياً في الهواء، ثمّ نهضت، ومشت بحركات بطيئةٍ ومدروسةٍ إلى الشاطئ، ووقفت صوفيا في المَحْطبة وانتظرت. - (اماذا تفعل الآن؟") سألت الجدّة.

- "رمتْ أحجاراً في البُحيرة"). قالت صوفيا: "إنّها تمشي على الّلسان الصّخري" .
- (هذا جيّدل). قالت الجدّة: (اتعالي هنا وانظري ماذا فعلَتْ. ماذا تعتقدين؟!.
- ("آه حسناً) . قالت صوفيا.

علّقت الجدّة الصّورة على الجدار بدبّوسَيْن، وقالت: (ايا لها من فكرةٍ باهرة! لنتر كها الآن بسلام").

- (اهل يمكنها الرّسم؟؟". سألت صو فيا مُغتمّة. - (اكلا). أجابت الجدّة: (افي الغالب لا يمكنها ذلك؛ إنّها من أولئك الذين يفعلون شيئاً جيّداً لمرّةٌ واحدة، ثّمّ لا يستطيعون تكراره أبداًا).

المرج

سألت صوفيا: "كيف تبدو الجنّه؟"، وأجابتها جدّتها باتّنها ربّما تبدو





القطّ، والزّهور الزبَدبَّة الصّفرَ اء.


 بدأبٍ وأمان. لو جرى إطفاء هذه الماكينة، وهو أمرٌ سهلٌ جدّاً، وأصغى المرئُ إلى الحشرات، لصارت أعدادها ألوا آلاف الملايين، وملأت العألمألم
 واحتفظت بها في يدها إلى أن أصبحت ساخنةّ وغير مر يحة، وعنهي وعندها ألقتها على جدّتها، وسألتها كيف يستطيع الله أن بتابع الذين يدعونه كلّهم في وقتِ واحد.

- إإنّه حكيثّ جدَّاً، جدَّاً). غمغمت الجدّة ناعسةُ من تحت قبّعتها.
- (أجيبيني بحقّ". قالت صوفيا: (اكيف يستطيع أنْ يفعل ذلك؟". - لديه سكرتير.. - لكنْ كيف يستطيع أن يلبّي للُّعاة ما يريدون حين لا يكون لديه وقتٌ للحديث مع السّكرتير قبل أن تسوء الأمور؟ تظاهرت الجدّة بالنّوم، لكنّها كانت تعلم دائماً أنّ تظاهر ها لنْ يْ يخدع أحداً، وفي النّهاية فالت: (إنّه يرتّب هذا الأمر بحيث لا لا يحدث أيّ شيّ شيء خطر بين لحظة الدّعاء ولحظة معرفته بما قاله الشّخص في في دعائهلها .
 أثناء سقوطه عن الجبل، وهو يطير في الهواء؟!|.
- (ههاها!). قالت الجدّة، وقد بدأت تصحو: (افي هذه الحالة سيجعله

يَعْلَقَ بغصنِ ما").

- (اهذا ذكاءٌ منك)". اعترفت صوفيا: (اوالآن، لكِ أن تسألي، لكنْ يجب أن يكون موضوع السّؤال هو الجنّة).
- هل تعتقدين أنّ الملائكة جميعاً يلبسون الثياب لكي لا يعرف أحدٌ

جنسهم؟؟

- ياله من سؤالِ أحمق! أنتِّ تعلمين بأنّ الملائكة يرتدون ثيابِابَ، والآن، اِسمعي جيّداً ما سأقول: لو أراد أحدُ التأكّد من جنس الكائن الكائن الآخر فما

 - هل يقدر الملائكة على أنْ يطيروا هابطين إلى الجحيم؟ الجّ - بالتأكيد! فمن الممكن أن يكون هناك الك عددٌ كبيرٌ من أصدقائهم ومعارفهم.
- "لقد وقعتِ!". هتفت صوفيا: ॥البارحة قلتِ: إنّه لا يوجد شيءٌ


انزعجت الجدّة، وجلست، تّمّ قالت: (اواليوم أيضاً ما زلت أعتقد الشيء نغسه، لكنْ هذه مجرّد لعبة).

- هذه ليست لعبةً، على المرء أن يكون جادّاً عند الحديث عن الله! لا

أصدّق أنّ الله خلق جحيماً.
 - بلى، قد فعل. - كلّ، لم يفعل

- بلى، قد فعل، لقد خلق جحيماً هائلاً! ونهضت الجدّة بسرعِّ شديدةِ؛ لآنَها كانت غاضبةً، فدار المرعى كلّه حولها، وأوشكت أنْ تفقد توازنها، فانتظرت قليلاً، ثـمّ قالت: ا(الصو فيا، هذا الأمر لا يستحقّ أن نتشاجر حوله على الإطلاق، بإمكانكِ أن تفهمي أنّ
 ينال مواساةً؛ هذه هي الفكرة كلّها"ال،
- (ابل هي ليست صعبة)" هتفت صوفيا: (وماذا تفعلين للشيطان إذنْ؟ إنّه يسكن في الجحيم!!".
فكّرت الجّّة لبعض الوقت بأنْ تقول: إنّه هو أيضاً غير موجود، لكنّها لم تُرِد أنْ تكون مزعجةَ، وفي ذلك الوقت كانت تلك الماكينة الزراعيّة تصدر ضوضاء مزعجة، فرجعت الجدّة إلى الطريق الريفي؛ فداست مباشرةً على قطعةٍ كبيرةٍ من رَوث البقر، ولم تتبعها حفيدتها. - (اصوفيا). نادت الجدّة محذّرة: ا"قلت إنّه يمكنك الحصول على حلوى (يافا)" من المتْجر").
- (يافا)،. كرّرت صوفيا باحتقارٍ: (هل تظنّين أنّه يمكن التفكير بـباليافا") عند الحديث عن الربّ والشّيطان؟!.
نظّفت الجلّة بعصاها ما استطاعت تنظيفه من الرَّوث عن حذائها، ثمّ قالت: (اياعزيزتي الطّقلة، بما في العالم كلّه من إرادةِ طيبّة، لا أستطيع في عمري هذا أن أؤمن بوجود الشّيطان لكِ الكِ أنْ تؤمني بما تشائين، لكنْ عليكِ أن تتعلّمي التّسامح" .
- (اوما يكون هذا؟). سألت الطّفلة متجهّمة. - التّسامح هو أنْ تحترمي الآراء كلّها.
- "وماذا يعني أنْ أحترم؟". صرخت الا راهت صوفيا، وراحت ترفس الأرض

بقدميها.

- (أنْ تدعي الآخرين يؤمنون بما يشاؤون!") هتفت جدّتها: (أسمح
 - (أنت تشتمين") همست صوفيا. - بالتأكيد لم أفعل .
- بلى فعلتِ؛ قلتِ: شيطان (*).

لمْ تنظرا بعد ذلك إلى بعضهمها، وجاءت ثلاث بقراتٍ في الطّريت

 جِلدها، ثمّ سارتا في طريقهما، ولم يعد يو جد بينهما سوى الصّمّا في النّهاية، قالت جدّة صوفيا: ا(أستطيع أن أؤدّي أغنيةً لا تستطيعينها أنتِ"). وانتظرت لحظةَ، ثمّ راحت تغنّي على نحوِ خاطيُ جدّاً؛ إذْ كانت
(*) كلمة (اشيطان) باللغة السويدية تستخدم للّعن. (المترجم) .

حبالها الصّوتيّة تتقاطع: اشو - ليت - تاليو شو - ليت - تالي، لا ترم عليّ رَوث البقر، شو - ليت - تالي، شو - ليت - تالي، إذْ إنّني سوف أعيد رميها علِك. تغوَّطْا، .

- (اماذا قلتِ؟؟". همست صوفيا؛ لآنَها لم تصدّق أذنيها، وعندئِذِ غنّت الجدّة مرّة ثانيةَ المقطع القبيح جدّاً ذاته.
صعدت صوفيا فوق حافّة الخندق، وراحت تسير باتّجاه القرية. (المّ يحدث قطّ أن قال أبي كلمة (اتغَوَّطْ). قالت من فوق كتفها: (أين تعلّمـتِ هذا؟!.
- اللن أقول". أجابت الجدّة.

ذهبتا إلى الحظيرة، ومرّتا من خلال الأعمدة مجتازتين حظائر الأبقار، وقبل أنْ تصلا إلى المتْجر تحت الأشجار استطاعت صوفيا ألنَ تؤِّيّي الأغنية، وغنّهها مكرّرةً أخططاء جدّتها تماماً.

## لعبة „البندقيّة،

في أحد آيام التّبت وصل بريدٌّ إلى صوفيا؛ كان بطاقةَ بريديَّة من مدينة
 التي في الجهة الأماميةَ التلامعة هي أجهمل ما ما رأته الأنسرة في أيّ يومٍ من



 تحت جهاز قياس الضّنط الجوّيّ. أرادت صوفيا أنْ تعرف لماذا تحيط الماء بالبيوت كلّها، فـئر حت لهـا لها
 زارت المدينة بنفسها، وأنعشها التفكير في ريني


 سنةٍ إلى الأسفل؛ حيث الطّيّن، وإلى القاع الأسْود المائع الذي دُفنت فيّ فيه أطباقُ ذهبيّة. إنَّه مبهُ بشكُلٍ ما أنْ ترمي الأطباق من النَّافذة بعد الانتهاء

من تناول الطعام، وأنْ تسكن في منرل يغرق طوال الوقت هابطاً نحو

 الصّالة موجودةًا. وأخذوا المصعد نازلين ليستقلّوا جندولهـمه، وتجمّعوا في الشّوارع.


لم تكن توجد سيّارةٌ واحدةٌ في المدينة كلّها؛ فقد غرقت منذ زمن

 يُسمع صوت طتطقةٍ عندما ينهار أحد القصور، ويغرق في في الأعماق، وفي وفي

 فحفرت قناةً بين الطحالب والعنب البريّ، وكان خاتمها من الذّهب تزيّنه
 ممتلئةٌ بالذهب والأححجار الكريمة").
توجّهت صوفيا إلى جدّتها، وقالت لها: ا(فلْتُناديني طفلتي العزيزة،
وأدعوكِ أمّاه").

- "ولكنّتي جدّتك". أجابت الجدّة.
- (أرجوكِ يا أمّي، هذه لعبة). شر حت صووفيا: (أمّاه، هل سنلعب أَّكِ

 من مدينة البندقيّة، ونبني البندقيّة الجديدة").



 مرمِر بيضاءَ من الشّاطئ. (اُنظظري يا أمّاه). هتفت: (القد عثرتُ على على قصرِ جديد!".
- (الكنْ يا طفلتي العزيزة، أنا (أُمُّهٌ) لأبيكِ فقط". قالت الجدّة مغتمّة.
- (هكذا إذن!". صرخت صوفيا: اولماذا هو وحْده من يحقّ له أن يقول: أمّاه؟|. ألكت القصر في القناة، ومضت في طريقها.
جلست الجدّة في الشّرفة لتصنع "(قصر دوجي") من خشب شـجر البلسا، وحين اكتمل القصر لوّنته بالأصباغ المائيّة والذّهب، ثيّ ثمّ جاءت
- (اهنا). قالت الجدّة: (ايعيش أٌَّ، وأبٌّ، وطفلتهما، في تلك النّافذة. رمت الطّفلة طبق العشاء الخزفيّ في الحال عبْر النّافذة، فانكسر في السّاحة؛ لأنّه كان من الخزف. أتساءل: يا ترى ماذا قالت أمّها؟؟. - (أعرف ماذا قالت أمّها). أجابت صوفيا: (قالت الأمّ: يا طفلتي العزيزة، هل تظنّين أنّ لدى أمّك الكثير من الخزف؟؟!. - وماذا قالت الطّفلة؟
- قالت: أرجوكِ يا أمّي، أعدكِ بأنْ لا أكسر سوى أطباق الذّهب! وضعتا القصر عند السّاحة، وبقي الأب، والأمّ، والطّةلة، يعيشون هِّ هناك الك في الداخل، وصنعت الجدّة مزيداً من القصور، وانتقلت أُسَرٌ كثيرةٌ للعيث في البندقيّة، وكانت تنادي على بعضها عبْر القنوات. ا(كم ارتفعت المياه

 وفي الّليالي كان الجميع ينامون، فلا يعود يُسمع سوى صوت النّمل، وهو يمشي فوق الجسور.
ازداد اهتمام الجدّة أكثر فأكثر؛ فبنت فندقاً، ورصيفاً للمشاة، وبرج
 قد مضى وقتٌ طويلٌ على سكنها في البندقيّة، وذات يوم جلست سِّليّة

ماء خضر اء في (القناة الكبرى" التي تمرّ عبْر مدينة البندقِّة، فتوجّب على القوارب أن تأخذذ استدارةً طويلة.

أمطرت في المساء نفسه، وتحوّلت الرّياح إلى الجنوب الشرقيّيـ أذاعوا في المذياع أنْ الضّغط الجويّ سينخفض، والرّيح ستكون بقوّة 6 درجاتِ على مقياس بوفورت، ولم يفكّر أحدُ بهذا الأمر، لكنْ في الّليل، عندما استيقظت الجدّة كعادتها، وسمعت صوت

 استيقظت وفكّرت بمدينة البندقِّة وصوفيا، وكلّما استيقظت كاطيّ النت تسمع
 مطريّاً فوق قميص النّوم، ووضعت على رأسها قبعّةً مطريّة.


لم يكن المطر غزيراً، إلّا أنّ الأرض كانت مغمورةً وداكنة. (استنمو






الجبل. - (القد غرقَتْ!". صاحت صوفيا: ॥القد اختفت!". كانت غرفة اللّلعب مفتوحةَ، وبابها يصطفق.

- (إِذهبي ونامي". قالت الجدّة: (إِخلعي القميص؛ فهو مبلّلُ، وأغلقي الباب ونامي. سأعثر على القصر، أعدكِ بأنتّي سوف أعثر عليه"). بكت صوفيا فاتحةً فاها، ولم تستمع، وفي نها الماية الأمر كان على على


 إلى خليجِ، والأمواج تصعد إلى أعلى نباتات الحَلَنْج، ثمّ تنزل الِّ عائدةً إلى المى البحر، بينما تقف الأشجار في البعيد وسْط الماء؛ أمّا مدينة البندقيّة، فقد

غرقت في البحر.
تسمّرت الجدّة في مكانها لوقتِ طويلِ تتأمّل ما حولها، ثمّ استدارت تِ تِ تِ
 خشب شجر البلسا، ووضعت النظاّرات الطبيّة على عينيها. أصبح "قصر دوجي" جاهزأعند التّاعة اللّابعة، وعندها تماماً طرقت

ميوفيا الباب.

- (إِنظري قليلاً). قالت الجدّة: (المزلاج مُقفل".
- (هل وجدتِها؟). هتفت صوفيا: (هل هي موجودة؟).
- (انعم". أجابت الجدّة: (اكلّ شيءء باقِ على حاله"). بدا القصر جديداً تماماً، لم يتعرّض لفيضانِ قطّ، وبسرعةٍ أخذت

 بأنّها تريد الدخول. فتحت الجدّة الباب و قالت: (انحن سعداء الحظّ!").

ولم تقُُلْ شييئاً.
- "إنّه كما يجب أن يكون، أليس كذلك؟؟". سألت الجدّة بقلق. - ا(أسكتي". همست صوفيا: (أريد أن أسمع إنْ كانت ما تزال باقية). أصغتا طويلاَ، ثمّ قالت صوفيا: (يمكنكِ أنْ تهدئي؛ قالت أمّي: إنّ الطّقس كان سيّئاً جدّاً، وهي -الآن- تنظّف المكان، وهي متعبةٌ بعض الشّيء".
(أجل، أفهم") قالت الجدّة.



## الرّيح الساكنـة

من النّادر جدّاً أن تكون الرّيح ساكنة إلى درجة أنّ قارباً صغيراً بمحرّرِّكُ


 المرء إليها من إحدى الجها



 كرويّة الشّكُكل







أشياءها، ووضعت الزّبدة في الظّلّ، وكان الجبل الصخريّ ساخناً تحت

 وهما يذهبان كلٌّ في وجهته، وكانت الجزيرة فيرة كبيرةٌ جدّاً بحيث إنّهما


 على الفرانٌ؛ ليبدو كما لو آنها نائمةٌ فيه.

 وعلى الرغم من انتصاف النّهار إلّا أنّ المنخفَض كِ كان لديه ظلّه الخاصّ ،


 في ذلك الارتفاع غير الملحوظ، وبعد قليلٍ برز القارب خلْف الّلسان الصخريّ، فقد استدار الأبُ حول الشُّعَاب المُرجانِّيّة لكي يُلقي الشُّباكُ - (ها أنتِ ذي!"). قالت صوفيا: (القد سبحت).

 أو مشل عصاً صغيرة.
 إلى المنخفض، وكان المنخفض بأكمله مدتلئاً بالحصى الكرويّة، حصى كبيرة كالرؤوس، وأُخرى صغيرة، وأُخرى أصغر، وأُخرى حتّى بحجم

البِلي. وجدتا بقعةٌ كان الجبل فيها قد تعرّض لانفجاراتٍ بالقنابل اليدويّة


 وأُعيد ليختفي وراء الّلسان الصخريّا الصّا

- (أتدرين؟ أحياناً أحسّ بالملل الشّديد عندما يكون كلّ شيءء على ما

يرام). قالت صوفيا.
 الثانية قبل الشّاعة الثانية عشرة، وقد حاولت دُأثماً أن تدخّخن سرَّاً عندما تتذكّر ذلك.

- "الا شيء يحدث"، شرحت حفيدتها: (أردتُ تسلّق العلامة البحريّة، ومنعني أبي من ذلك".
- ("مؤسف!"). قالت الجدّة.
 - من أين جئتِ بكلمة (جائف" هذه؟ أنتِ تقولين: (جائف)" طيلة
- لا أدري، لكنّها مريحة.
- (البنفسجيّ لونٌ جائف)، قالت الجلّة: (اذات مرّة وجدتُ جيفةّ

 عِلم الحيوان كما تعلمين". - (اكلّا). قالت صوفيا: (اماذا تعنين؟ أية مدرسة؟؟). - عندما كان والدكِ صغيراً.
- صغيرٌ إلى أي سنّ؟ عن أيّ خنزير تتكلّمين؟ ماذا قلتِ إنّه كان

يُدعى؟

- (آه، لا شيء". قالت الجدّة: الاتات مرّةٍ عندما كان والدكِ في مثل

ستّك الآنه.

- (إنّه كبير) . قالت الطفلة، وأخذت تزيل الرّمل الذي بين أصابع قدميها، فذهبت كلُّ منهما في صمتها، وبعد قليلِ أشارت الجدّة الِّة ايظنتي نائمةً تحت هذه المظلةها.

 تصبح كرويّة بفعل تيّارات الماء. اللّسان الصحخريّ، والتقط الشّباك، ثمّ آفلتها ثانيةّة - ("هذا السّمك الجائف قليل") قالت الجدّة. - "إِسمعي") قالت صوفيا: (الست قادرةً على البقاء هنا أكثر؛ لآنتي

 قالت: (ايمكنكِ السّباحة، لكنْ فقط حين أقرّر أنال). ساعدتا بعضهما في مغادرة المنخفض، وسارنا وتا في دائرةِ حول التلّة الصخريّة حتىى لا يراهما أحد، ووراء العلامة البحريّة كان هناك حوضٌ كبيرٌ وعميق.
- "هل هذا جيّد؟". سألت صوفيا.

 وهدأت ثانية، فردت أصابعها إلى الخارج، ودفعت رجليها إلى الأسفل

أكثر، وفي المنطقة التي كان فيها الحوض يضيق نمتْ طاقةٌ كبيرةٌ من نباتاتِ جميلة. كان الأبُ قد أشعل ناراً بعيداً من هنا، وصعد الدّخان باستقامة. - (أظنّ". قالت الجدّة: (أظنّ أنّه في السنين كلّها التي أبحرت فيها

 فهو يقود القارب، وأنا أتابع النّقاط في الظّالمام، وبالكاد أستطيع المتابعة. (الصاري إلى الشّمال). كنت أقول: (الصّاري إلى الغربا

سريعاً، وذات مرّةٍ عندما انفكّتِ الدفّة....".

- (اقمبِ بإصلاحها بوساطة دبّوس الشَّعر"). قالت صوفيا.

حرّكت الجدّة ساقيها في الحوض، ولمَ تقَّلْ شيبئاً.
 أتذكّرها جيّداً؛ من كان قائد المركب؟؟".


- (اهل أنتِ متزوّجة؟!") صاحت صوفيا بدهشةِ هائلة. - (اغباء جائف"). غمغمت الجدّة، وقالت بصوتِ عالٍ: (اموضوع الأجيال هذا يمكنكِ أنْ تسألي عنه أباكِ، اُطلبي إليه أن يشرح لكِ المِ الموضوع بالّرّسم على ورقِة، هذا إنْ كنتِ ترغبين" - "لا أظنّ ذلك". قالت صوفيا بلُطف: (الآنني الآن منشغلةٌ بعض الشّيء".
كانت العلامةُ البحريّة عاليةَ جدّاً، ومصبوغةَّ بالّلون الأبيض، ويتوستطها
 تصِلان، وبعد كلّ خطوةِ تأخذ ركبتاها بالارتعاش، ليس كثيراً، إنّما فقط

لكي تنتظر حتّى ينتهي الارتعاش، ثّمّ جاءت الخطوة التالية؛ كانت صوفيا على وشك الوصول إلى أعلى القمّة عندما رأتها جدّتها، فأدركت الجدّة على الفور انّها لا يمكنها الصُّراخ. عليها الانتظار حتّى تنزل الطّفلة، ولم يكن الأمر بتلك الخطورة؛ ففي
 ولا يسقطون طالما لنْ يفزعهم أحد.
كانت صوفيا تتسلّق ببطءٌ شـديدِ مع وقفاتِ طويلةٍ بين خطوةٍ وأُخرى،
 ساقطةً في الحوض، وصارت التلّة الصحريّة كلّها مكاناًا غير مأمونِّ وعدائيًا، ويتقوّس أمام ناظريها، فصعدت صصوفيا خِيا خطوةً أُخرى.

- (أنتِِ تُحسنين ذلك". هتفت الجدّة: المَ يبقَ أمامكِ سوى القليل

للوصول إلى القمّة!!).

$$
\begin{aligned}
& \text { استمرّت صوفيا، ووضعت يديها على آخر لوحِ، ولم تتحرّك. } \\
& \text { - ("والآن، عليكِ النّّول ثانيةًا). قالت الجدّة. }
\end{aligned}
$$

لكنّ الطّّلة لم تتحرّك، وكانت الشّدس ساخنَّةٍ جدّاً إلى درجة أنّ العلامة البحريّة كانت تلمع، والخطوط الخارجيّة كلّها تحوّلت إلى أمواج - (اصوفيا). قالت الجدّة: (لقد سقطت عصاي في الحوض، ولا ولا أستطيع الوقوف على قدميَّ". وانتظرت ونادت مرّةً ثانية: (إنّه أمرٌ سيّئٌ كالجائفة، هل تسمعين ؟! إنّ توازني سيّيٌ كالجائفة هذا اليوم، ويجب أنْ أستعيد هذه العصا!!).

بدأت صوفيا بالنّول، وجرى الأمر بئباتِ، بخطوةِ واحدةِ في كلّ مرّة. (يا للطّفلة الّلعينة!). فكّرّت الجدّة: (أطفالٌ فظيعون! لكنْ هكذا هو

الحال عندما يُمنعون من فعل الأشياء الممتعة كلّه؛ تلك الأشياء التي تناسب سنّهم"،
عادت صوفيا إلى أرض الجبل، وخَطت إلى داخل الحوض، والتقطت العصا، وأعطتها لجدّتها من دون أن تنظر إليها.

 الأمر؟".
رفعت صوفيا أحد كتفيها، ونظرت إلى جدّتها. "ربّما يكفي أنْ تعلمي أنتِِ بالأمر"، قالت: (الكنْ يمكنك البوحُ بهذا، وأنت على فراش المُ الموت؛ لكي لا يذهب هباء".

- "إنّها فكرةٌ جيّدةٌ مثّل جائفة)". أجابت الجدّة، وغادرت الجار الجبل، وجلست إلى جانب الفراش المطّاطيّ، خارج المظلّة البنفسجيّة مباشرةً.


## القضّ

كان التطُّ صغيراً جبَّاً عند دلوهم، ولم يكن يقوى سوى على شُرب


 في غرفة اللّعب في سرير صوفيا، فكانت له وسادادته الخاصّة إلى جانب

وسادة صوفيا.
كان قطّاّر ماديّاً من فصيلة صيّاد السّمك، وقد كبر بسرعةٍ، وذات يومِ ترك القطُُ غرفة اللّعب، وانتقل إلى داخل البيت؛ حيث بات يقضي لياليه تِّحت السّرير في صندوق الأواني المتّسخة، فقد كانت لديه ابتكار اليّ الته الخاصّة،



 - (الحُبٌُ أمره عجيب!". قالت صوفيا: اركلّما ازداد حُبُّ المرء لشتحي ما قلَّ حُبُّ هذا الشّخحصه لهال.

- (هذا صحيحٌ إلى حدٌّ بعيد)، أيّدت الجدّة: "وماذا عسى المرء أن

يفعل إذن؟؟).

- (ايستمرّ المرء في الحُبّ)، . أجابت صوفيا مهلّدةَ: (يُحبّ بقوّةٍ أكثر

فأكثر").
تنهّدت جدّتها، ولم تقُلْ شيئاً.

حُمل القُطُّ إلى الأماكن اللّطيفة جميعها، التي يمكن لقُطِّ أنْ يسْعد بها،


 يُثير اهتمامه ماعدا النّوم والأكل.

- (أتدرين"). قالت صوفيا: (أحياناَ يُخيّل إليّ آنني أكره هامابه)؛ لم تعُد بي طاقة لأُحبّه، وأفكّر بذلك طيلة الوقت".
ظلّت صـوفيا تلاحق القطّ أسبوعاً بعد آخر، وكانت تتكلّم معه بهدوءّ، وتمنحه التعاطف والتفهُّم، ولم يحدث سوى في مرّةٍ واحدةٍ أنْ نفد
 تحت البيت، وبعد ذلك تحسّنت شهيّته، ونام و قتاً أطول من المُعتادن، ملتفّاً بليونته العصيّة على الإمساك، ومخالبه فوق أنفه.
كفّت صوفيا عن اللّعب، وبدأت ترى كوابيس في نومها، ولم تقدر


 وفي الصباح دخل غرفة اللّعب، وراح يتمطّى، وبدأ بِرجْلَيه الأماميّيّين رافعاً مؤخّرته، ثمّ مطّ رِجْلَيه الخلفيّتِن، وأغمض عينيه، وأخذ يشحذ

مخالبه بالكرسيّ الهزّاز، ثمّ قفز إلى السّرير لينام، وكان القطّ بكامله يبدو عليه هلوء المنتصر . - (القد بدأ يطارد الفرائس") فكّرت الجدّة.

 واستقرّت بضعُ قطراتِ من الذّم على نحوِ جميلِ على الرّيشَ الّلامع،
 وبخطواتِ جانبيّة صغيرةٍ استدارت وركينـي
فيما بعد تحدّثت الجلّة عن خصيصية في الحيورانيانت البيّة البيّة، كالقطط
مثلاً، وهي آنها غير قادرة على أنْ تهنم الفرق بين الفأر والطّير .
 مقرفٌ، والطّير شكله لطيفّ، وأنا لن أكلّم „مابها لثلاثة آيّامه. ولم تكلّم القطّ بعد ذلك.
كان التطُ يخرج كلّ ليلةٍ إلى الغابة، وفي الصباح يهاجِم فريسته،



 أو: كم كان عدد القتلى اليو؟؟1). ولم تعد جلسة قهوة الصباح سعيدة كما

كانت.
كان من المريح جدّاً أن يتعلّم (مابه)| -أخير اً- إخفاء جر ائمه؛ فأنْ ترى
 الصّراخ والشًّجار كلّه، وربّما ظنّ أنّ الأنسرة كانت تأكلى طيوره، وذات

صباحِ حين كانت الجدّة تأخذ لفافة تبغها الأولى في الشرفة، أوقعت




 الدرج بقي صحن الطّعام خاصّته من دون أن يُمسّ، جاذباً الذّباب حوله.


- (إِسمعي") . قالت صوفيا: (أتمنّى لو أنّ (مابهه) لم يولد قطّ، أو لو أنتني أنا لم أولد قطّ، كان الأمر سيغدو أفضل بكثير"). - ("إذنْ، أنتما ما تزالان لا تتكلّمان مع بعضكما؟؟"، سألت الجدة. - "(ولا حتّى كلمةً واحدة) . أجابت صوفيا: (الست أدري ماعساي أنْ أفعل، وحتّى إنْ غفرت له فما الممتع مادام هو غير مهتمٌ بالأمر؟"، ولم الم تجد الجدّة ما تقوله.

صـار (مابه) أشبه بقطٌ بريٌّ لا يدخل غرفة اللّعب إلّا نادرآ، كان له لون





 نفسه باستمتاعِ عندما تكون الشّمس قد قد بدأت بالبزوغ؛ كان كان قطّاّ شديد

 بهلدوء على طريقة القطط؛ أمّا ماذا كان يفعل فيما عدا هذه الأئياء، فلا أحد يعلم.
في أحد أيّام السّبت جاءت أُمْرة أوفركودس كتناول القهوة، فنزلت


 وعريض الوجه، ولم يكفت عن الخرخرة عندما فـرا رفعته وحملته إلى أرض الشّاطئ
 لطيفٌ، لكنّه لا يصيد الفئران؛ ولهذا فكّرّنا أن نعطيه لبعض الأصدقاء" .
 طيلة الوقت، وكان ناعماً، ودافئاً، وطائعاً. تمّ الأمر بمنتهى اللّهولة، مع زجاجة ودانـة شرابِ كتأكيدِ لعمليّة المقايضة،

واحتُّجِزَ (مابهه)، الذي لم يفهم ما الذي يجري قبل أن يتحرّك مركب أُسْرة أوفركودس بهِ متّجهاً إلى القرية.




 ويتدحرج طائعاً في المكان الجديد.
صار الصّيف أجمل؛ سلسلة طويلة من النّهارات الصيفيّة الزرقاء الهادئة، وكان اسفانته ينام كلّ ليلةِ، وأنفه على خدّ صو الِيّا - (إنّ أمري عجيب!"، قالت صوفيا: (افأنا أرى أنّ الطّقس الجميل

مُملّ ".

- (اهل ترين ذلك حقّاّ؟") . قالت جدّتها: "إذنْ، فأنتِ مثل جدّكُ تماماً؛
 صوفيا قد غادرت المكان.
وشيئاً فشيئاً بدأت العاصفة في وقبّبِ ما في أثناء الّليل، وفي الصّباح

- (ااستيقظ") همست صوفيا: (استيقظ ياعزيزي، إنّها العاصفة". خرخر التطّ، ومطّّ في الاتّجاهات كلّها ساقيه المتدفّيّتين في السّرير، وكان الشّرشف ممتلئَاً بَعَعر قِطط.
- (إنهض !"). صاحت صوفيا: (إنّها العاصفة!)". ما فعله القطّ كلّه هو آنّه استدار ببطنه العريض، عندهاغضبت بشدّة فجأةً! فرفست الباب، وألقت بالقطّ إلى الّّيح، ونظرت إليه، وهو يحني أذنيه استسلاماً، وصرخت

به: (إِذهب واصطَذْ! افعل شيئاً! كُن مثل القطط!". ثمّ شرعت بالبكاء، وركضت إلى غرفة الضّيوف، وراحت تطرق الباب. - (اماذا هناك الآن؟)". قالت الجدّة.
 - (اولكنّكِ تعرفين كيف سيكون الحال)" . قالت الجدّة. - (اسيكون أمرأ كريهاً). قالت صوفيا بجديّةٍ: (ولكنْ من أُحبّه هو ((مابه)").
وهكذا تبادلوا القطَّنْ مرّة أُخرى.

t.me/t_pdf

## الكهف

في أقصى الخليج، وعلى الجزيرة الكبرى، نمى العشّب في الرّمل





 الماء سيحسّ بالعشب تحت أقدامه، وفي الأعلى نمى العشُب على على اليابسة


 على الأعشاب البحريّة، والسّمك الميت، ونمتٌ إلى أعلى ما ما تستطيع، وعندما لم تستطع أن تبلغ أعلى من ذلك كانت تلتقي بأشجا ألمار صفصاف الماعز، واللّمن، وجار الماء، التي كانت تنحني إلى ألى أقصى عميّ ممكين،
 أشُجار الكرز العنقوديّ، خاصّةً أشُجار السّمن، فإنّها تعطي رائحةَ تشبه رائحة بول القطط.

صنعت صوفيا طريقاً خلال الغابة البدائيّة بمساعدة مقصِّ كبير،



 من القرية للمشاهدة. كانت الجذا



 الإكليليّة وشجيرات الكشمش والليزيماكيا تحت شجر جار الماء، وعند عتبة الغابة تنتصب شججرة الكرز العنقوديّ الكبيرة، وفي اليوم المناسب،


 ولكنّها تتساقط ما إنْ تهتزّ الأغصان أقلّ هزّة.


 وفي أعماقه مذبٌّ طبيعيٌّ ذو طحلبٍ أخخرَ كثيفِ ورقيِّ كالمُخْمْل.
 القصّة البوليسيّة الذي كانت تقرأ فيه جانباً، وانتظرت. - (اهل تعلمين ما أعلمه؟)". سألت صوفيا بصر امة. - اكلّا) . أجابت جدتها.


جذّفتا بقارب المستنقع، ورستا عند صخرية، ثمّ زحفتا حول شُجيرة الورد. كان يوماً جيّداً لذلك الطّريق السّرّيّ؛ لأنّ الجدّة كانت مصابةً

$$
\begin{aligned}
& \text { - اهما هي نباتات القُرّاص". قالت. }
\end{aligned}
$$

 قصيرةٌا. ووصلا إلى شجر الإكليليّة، والليزيماكيا، وإلى شجرة الكرز

العنقوديّ، وعندئذِ التفتت وقالت: (الآن للكِ أن تستريحي وتدخّني لفافة تبغ". لكنّ الجدّة كانت قد نسيت علبة الثّقاب في المنزلـ اليّل

(ماذا يجب أن يكون في المذبح؟)".

- ("شيء جميل، أو غير عادي" . قالت جدّتها.
- مثل ماذا؟
- آه، ما يمكن كلّه.
- لكنْ قولي بحقّ!

- "(ربّما كثيرٌ من الذّهب") ا اقترحت صوفيا: ا"ولو أنّ هذا ليس شيئاً غير عاديٌّ تماماًا).
واصلتا الزّحف بين أشجار الصّنوبر، وخارج الكهف تقيّأت الجدّة في الطُّحلب.
- (أشياء كهذه تحلد)". قالت الطّقلة: (هل أخذتِ دواءكِ: لوباترو؟؟). رقدت جدّتها على طولها، ولم تنطقْ بشيء
بعد هنيهةٍ همست صوفيا: ا(لديّ ما يكفي من الوقت معكِ هذا اليوم"، كان الجوّ بارداً على نحوِ منعشِ تحت أشجار الصّنوبر، ولم يكن يكن

 (اعليكِ أن تخبريني كيف يبدو المكان هناك)، قالت - (إنّه أخضر"). قالت صوفيا: (ورائحته عفنةّ، وهو جميلٌ على نحو نحو رهيب؛ والمكان الأعمق فيه مقدّسٌ؛ لأنَّ الربَّ يعيش فيه في علبِّة صغيرةٍ مثلاًا".
- ((هكذا!)) . قالت الجدّة، وأدخلت رأسها أبعد ما تستطيع: (اوما ذاك


## - (افطرٌ سيّئ). قالت صوفيا.

لكنّ الجدّة رأت أنّه فطرٌ جيّلٌ، وخلعت قِّعتها، وأرسلت حفيدتها لتجمعه، فامتلأت القبّعة بأكملها به.

- "هل قلتِ: إنّه يعيش في علبة؟") سألت، ثمّ تناولت العلبة المقدّسة: لوباترو؛ حيث إنّها الآن فارغةٌ، وزحفت صوفيا إلى داخل الكهِ الكه، ووضعت العلبة على المذبح.
أخذتا طريق العودة حول روسا روغوسا واجتتّتا أحد أبنائها لكي تزرعانه عند سلالم غرفة الضيوف. نمت الجذور بدون رون صعوبة من
 في صندوقِ مكتوبِ عليه "جِنّ غوردون" برز من بين العشب البحريّي،
 فاستعادت الجدّة قبّعتها.
- (اتختيّلي كم من الأشياء يمكن ترتيبها!). قالت صوفيا: اههل ثمّة
شالت الجدّة: إنّهر نحتاج إليه؟ قولي أيّى شيء ترغبين بهال.
- اججيّدل". قالت صوفيا، ومشُت على امتداد الشّّاطئ إلى أنْ وجدت

 الجدّة أكثر .
- (همل رأيتِ!". هتفت صوفيا: (اكلّ شيءء يتدبّر. والآن، سأجد لكِ إبريقاً رشّاشاً للسَقْي"،.

غير أنّ الجدّة قالت: إنّها تحبُّ إبريقها القديم، وإضافةَ إلى ذلك، كان

 البطن، وكانت الساعة قد تجاوزت الرابعة عندما وصلتا إلى البيت، والفطرّ كان كافياً للأُسْرة كلّها.

## الطريق الريفيّ


 فقد صوابه، وأحاطوا بالماكينة، وصعدوا فوقها، وحاليا وحاولوا إعادتها إلى إلى




 (ساعدنا يا ربّ، فالغابة كلّها تختفي الآّنابه. وقفت صوفيا تضرب بقدميها على الطُّحلب، وترتع الُعد من رأسها إلى إلى



 في السّاعة، شاملةً رحلة المجيء، ورحلة العودة، والمخطّط له هو المو أن أن يستمرّ عمل الجرّ افة حتّى أوّل خليجِ بحريٌّ، وكانِ انِّ هذا واضحاً تماماً، فلم

تهتمّ الجرّافة بالمسار الممتدّ على الأرض، إنّما سارت على نحوِ مفاجيئ ومستقيم مثّل سِربٍ من القوارض، فقد كانت تُنشئ طريق سيّارابِّ يصل إلى البحر.
(الآنن). فكّرت صوفيا: (اليس من الممتع أن تكون نملةَ، فماكينةٌ
 وعادت، ليس على امتداد المسار، إنّما على الطّريق العريض الها الهائل الذي
 الأطراف، كأنّ أياديَ كبيرةً قد دفعت الغابة إلى الوراء، وأحنتها، وطوتها

 ساكنة الحركة، لم يتحرّلك فيها أيُّ غصنِ، ولِّ ولا آيةُ ورقةِ في الرّيح، فالأمر







 بشكلها المحدّد أمام الماء بشكله غير المحدّد، فقد وصلت الجّ الجّا افة إلى

 وعلى نحوٍِ غير مفهومِ على الإطلاق، وهناكُ رقد وحش الغابة صـأمتاً، وفي

زاويةِ غير طبيعيّة، في صورةِ للقوّة المُحبُطة، وإلى جانب الماكينة، جلس أميل أيكستروم يدخّن.

## - (أين الباقون؟). سألت صوفيا.

- (القد ذهبوا لجلب الأشياء التي نحتاج إليها)، . أجاب إيميل. - (اوما هي تلك الأشياء؟". سألت صوفيا. قال إيميل: اكما لو أتّكِ تعرفين أيّ شيء عن الماكينات". مشت صوفيا على المرج العشبيّ الأخضر القويّ الذي صمد أمام العواصف كلّها، فقط بأنْ ينخفض عنـين

 الزورق. (يا لها من ماكينة!). فككّرت صوفيا. لا بدّ من آنها ستُدهش؛ فالّا فالأمر يبدو كأنّ الله يمدّ يده لمعاقبة عمورة، سيكون ممتعاً إلى درجةٍ رهيبةٍ أن يَركب المرء عوضاً عن أنْ يمشيُ


## عيل هنتتصف المّيفـ


 أصيافٌّ من دون أن يقترب أريكسون إلى الجزيرة، لا بقاربه، ولا بأفكاره. كان أريكسون صغيراً وقويّا،، وله لون هذه الطّبيعة نفسه، ما عدا عينيه



 فإنّ الأسعار تنخفض؛ لذا كا كانت النتيجة ذاتها دومآ، لكنْ فيما عدا، وبعيداً
 كانت هناك إمكاناتٌ مختلفةٌ تماماً، وأثياء غير متوقَّعَة. منذ أمد بعيد، ومن دون أن يتحدّثوا في الأمر، كانوا يدركون أنّ

 وأمانيه المفاجئة تطير مثل نسيم البحر فوق الماءء، مرّة هنا هنا، ومرّةً هناك وكاك، فكان يعيش في توتِّرِ هادئ بلا انقطاع. البحر معرّضٌ دائماً لأحداتِ من

نوعِ غريب، مثل: قواربَ تمضي متخِّطة، أو تصطدم بالقاع، أو تغيّر مكانها



 يجب معالجتها أيضاً؛ إنّها الأشغال التي لها لها علاقةُ بطلبات ضيو في الصّ الصّيف:










أحد الأشياء الغامضة والجذّابة لدى أريكسون هو هو آنه لم يكن يتكّلم
 اهتمامه كثيراً، وزياراته النّادرة يمكن أن تحدث فيّ في أيّ وقيّ وقتِ من النّهار،


 فإنّ يحظى باهتمامهم الكامل، ولا أحد ينشغل عنه بنشيء آخرى ، ولا ينظرون

إلى أيّ شيء آخر غيره، ويتابعون كلّ كلمةٍ يقولها، وعندما يكون شارداً،






 للأُسْرة لإعطاء الأحلام ثمنها، والأحلام تكالِّف كمّيّةٍ من البنزين.




 رؤية مختلف أنواع الزّيوت تخرج جمَ النّفايات السّائلة للقارب، بينّ بينما كان







 تلويحة وداع. لم يكن لقاربه اسم.

قبل عيد منتصف الصّيف بقليل رسى أريكسون، ورفع صندوقاً إلى أرض الجبل، وقال: (هذا جزءٌ من ألعابِ ناريّةٍ حصلت عليهِ الِيها في مقايضةِّ، لو كان يناسبكم فسوف أرسو في عيد منتصف الصّيف؛ لأرى إنْ كانت
 ووضعت الأُمْرة الصّندوق قُرب الموقد؛ لآنه كان رطباً بعض الشّّيء كان عيد متتصف الصّيف أكثر أهميّةٌ من المعتاد: فقد طلَّت الجّ الجّة الّة

 به؛ فهو أبداً لا ينظر حوله عندما يكون عندهم في البيت، إلّا أتّهم نظّفوا

 كبيرةَ إلى درجةّ فظيعةّ، فنفضوا حشرات المّنّ والنّمل على رمل الشّاطئ،



 أحد رأى أنّ هذا مناسب، حتّى أريكسون، الذي كان ذلك الشّ الشّخص الذي الذي
 في صبيحة عيد منتصف الصّيف كانت رياحٌ كثيفةٌ تهبّ من الشّمالن.



 :ـلم تهدأ الرّيح، فجلس الأبُ إلى منضدته يعمل، وفي الشُّرفة كانت هناك الِّك

منصّة إطلاق الألعاب الناريّة التي جلبها أريكسون، وقد توجّهت حواملها إلى الأعلى على نحوِ مائل.

 الكُمّثرى المُختلّل .

- "إنّه لا يأكل حلويات ما بعد الطّعّام). قالت صوفيا بانفعال: اوولا

- (أجلْ ، أجلْ ). قالت الجدّة: "لكنّ منظرها جيّد").

كان الشّراب في حفرة القبو تحت الأرض، وجلبو الجوا حليباً أيضآ، ولمـ
 المناسبة، لكنّه يحبّ الحليب كثيرأُ.

- (أبعدي منديل الطّعام). قالت صوفيا: (إنّه سخيف)". أبعدت الجدّة المناديل.
ظلّ الجوُّ عاصفاً بعنادِ طوال اليوم، لكنْ لم تِّد قوّة الرّياح، أحياناً فقط، كانت تهطل زذّات مطرِ، وكانت طيور خطّاف البحر تزعقَ في أر الرجاء اللّسان الصّخريّ، واستمرّ هذا حتّى المساء ونا
- (افي شبابي"). فكّرت الجدّة: (اكان الطّقّس في عيد منتصف الصّيف
 وكان البستان مخضرّاً، وعندنا شعار عيد منتصف الصّيف مع أكاليل تصعد حتّى قمّته. الأمر الوحيد المؤسف هو أنّه لم تكن هنا هناك آية ريح بـا بالمرّة.
 حرائق؟!ا كانت قد رقدت في السّرير، وهي تنظر إلى الأعلى حيث أوراق البتو لا الخضراء، ثمّ غفت.

فجأةً! سُمِعت صرخةٌ، وضُرِب الباب، وكانت الغرفة مظلمةَ قليلا؛؛ إذْ


 وعلى وجْه السّرعة!!).
تعثّرت الجدّة، وعثرت على دئى سترتها، ووجدت






 حر كاتِ قصيرة على حافّة القارب، ورأت أتو أولى نيران عيد منتصف الصّي الصّيف تضيء حول السّاحل في الشّمال، لم تكن كثيرةً، وكانت بالكاد تُرىى في الضّباب المطريّ. قاد أريكسون المركب على نحوِ مستقيم جنوباً، صوب منطقة الجُزر





 ذات المحرّكات القويّة، ويلتُطون الصّناديق القريبة إلههم، ويغضّون

الطرْف عن البقيّة، والذين لديهـم قوارب كلّهم كانوا في تلك اللّحظة هناك






 وبعيداً عبر البرّ الرئيس كانت ترتفع بضعة ألعابِ ناريّة ضعيفة، هي سهام
 صوفيا، فكانت تغفو على أرض القارب.
أُنقِذَ كلّ شيءّ، سواء انتهت الصّناديق إلى الأيدي الصّحيحة أَمِّ إلى إلى الأيدي الخطأ، فالمهمّ آنها لم تَضِع بلا جلـا جدوى، تفرّق الأسطول فيّ في
 وراحت القوارب تبتعد وتغيب، وعند الفجر كان البحر فارغاً تماماً؛


 المحرّك يدور إلى أنْ نزل الجميع، فأطنـ الطفأه.


 لم يشتعل الصّاروخ الأوّل، ولا الثّاني، لم يشتعل أيّّ منها؛ لآنّها جميعها قد تضرّرت من الماء. لم يشتعل سوى الصّاروخ الألأخير؛ حيث

انطلق صَوب مشرق الشّمس في هيئة مطرِ من النّجوم الزّرقاء، فعادت طيور خطّاف البحر تزعق، وكانت هذه نهاية العيد.
قاد أريكسون قاربه عائداً صَوب الجنوب؛ لكي لا لا يفوته شيءٌ من بركات عيد منتصف الصّيف.


## الخيمـة

كانت جّة صوفيا رائدة كشّافةِ في شبابها، وفي الحقيقة، بفضلها







 آنذاك، ولم يرغبوا بالتحدّث في الموخـوع.
في أحد الأصياف جاء والد صوفيا بخيمةِ، ونصبها في الممرّ العميق اللذي يشقّ الجبل الصّخريّ؛ لكي يختفي فيها عندما يأتي أناسٌ كثيرون،
 يدخلها، وتكفي لشخصين إذا ما استلقيا إلى جانب بعضهما، لكنْ لم يكن يُسمح بإدخال شمعةِ، أو مصباحِ إلى داخل الخيمة. - "هل هذه خيمة كشّافة؟) . سألت صوفيا.

نفخت الجدّة من أنفها استهزاءً "لقد قمنا بخياطة خِيامنا بأنفسنا).

 شيئاً يستحقّ أن يمتلكه المرء.

- (أليست خيمة كثّافة؟). كرّرت صـوفيا بقلق، وعندئذِ قالت جدّتها: (ربّما هي كذلك على كلّ حال، ولكنّها ليست حديثةً جدّاً)، زحفتا إلى داخل الخيمة، ورقدتا إلى جانب بعضههما. - (الن تنامي الآن"). قالت صوفيا: پيجب أنْ تحكي لي علي عن الحياة في الكشّافة، وكلّ شيء فعلتُّها).


- "كانت لدينا نيران المخخيّم" . ردّت بإيجازِ، وقد دَهمها على حين غِرّةٍ
- ثّمّ ماذا؟
- وجذعُ شُجرةٍ يظلّ مشتعلاَّ لوقتِ طويل، كنًا نجلس حوله عندما يكون الجوّ بارداً؛ لنتناول الحساء.
- (اكم هو عجيب!"). فكّرت الجدّة: ॥لا أستطيع أن أصف أكثر من ذلك، لا أجد الكلمات، أو ربّما لا أبذل جهداً كافياً فقط؛ لقد مرّ زمنٌ طويلّ على ذلك، ولا أحد ممّن حولي يعرف عنه، وإذا لم أجد رغبة في
 ونهضت وقالت: (ابعض الأيّام لا أتذكّرها على وجا وجه الدقّة، لكنْ ذات مرّةِّ ستحاولين النوم في خيمةِ لِلةَ بكاملها").

حملت صوفيا ثياب نومها إلى الخيمة، وعند الغروب أغلقت غرفة
 ذلك المساء مكانآ بعيداً بلا حدود، هجره الله، والإنسان، والكشّافة؛ أرضاً قفر اءَ، والّليل أمامها. أغلقت سحّاب الخيمة، واستلقت، وتغطّت بالّلحاف حتّى فمها، فتوهّجت الـخيمة بضوء الغروب، وأصبدحت على الفور ودودةٌ وصغيرةّ للغاية. لا يمكن النّظر إلى الداخل، ولا يمكن النّظر إلى الخارج، واستراحت في شرنقةٍ من النّور والصّمـتى وما إنْ غابت الشّمس حتّى

صارت الخيمة حمراء، فغَفَتْ.
كانت الّليالي طويلة، وعندما أفاقت صوفيا لم ترَ شَيئاً غير الظّلام. طار

 الممرّ الصّخريّ، ومع ذلك كانت تسمع صوت الحـي


 والاستنتاج، بل حتّى على الوصف.

- (آoٍ يا إلهي". قالت صوفيا: „لا تدعني أخاف"). وعلى الفور راحت تفكّر كيف سيكون الشّعور بالخوف. اآْ يا إلهي، لا تدعهم يحتقروني الـي إلذا تركت نفسي أخاف"،.
أصاخت السّمع لأوّل مرّةٍ في حياتها، وعندما خرجت إلى الممرّ الصّخريّ أحسّت لأوّل مرّةٍ بالأرض تلمّ الّا
 تتغيّر في أثناء مشْيها فوقها؛ حصى، وعشّب رطب، وأححجار ملساء كبيرة، وأحياناً تلامس ساقيها نباتاتٌ عاليةٌ كانّهُ شُجيرات


كانت الأرض سوداء إلّا أنَه كان للسّماء والبحر ضوءٌ رماديٌ باهت. صغُرت الجزيرة، وقد استراحت في البحر مثل ورقةٍ منجرفةِ في الماء، لكنْ كان هنالك ضوءٌ في نافذة غرفة الضّيوف، فطرقت صوفيا الباب بتمهُّل؛ إذْ إنّ الأصوات كلّها أصبحت أعلى من قوّتها الحقيقيّة.

- (اكيف تتجري الأمور؟". سألت الجلّة.
- (احسنة)". أجابت صوفيا، وجلست عند قدم السّرير، وراحت تنظر
 الأسنان عن الاصطكاك، وقالت: (ليس ثمّة ريحٌ على الإطلاق" . - ("لا"). قالت الجدة: (الجوّ في غاية الهدوء").
 وجلب وسادة، فسيحصل على سرير، وهذا ليس مثل الِّل العودة إلى الى غرفة الى اللّعب، هذا مثل أن تكون في الخارج تقريباً. كلّا
 ذلك نائماً في الخارج.
- الما أكثر الطّيور هذه الّليلة!) . قالت الجدّة.
 جدّاً من جدار البيت؛ أي: في الهواء الطّلّق، ووحيداً في الوقت نفسه. آْ يا إلهي!
قالت الجدّة: (لم أستطع النّوم؛ فر حتُ أفكّر بأشياء حزينة).
 بمحض العادة، لكنّ أفكارها كانت في مكانِ آخر . (هل عندكِ بطانيّتان؟؟").

قالت.

- "أعني". قالت الجدّة: (أنّ الأشياء تنكمش، ثمّ تنزلق إلى الوراء، وماء وما
 نحوِ ما. على كلّ حال، كان بإمكان المرء أن يتحدّث عن ذلك" الكـي
بدأت صوفيا تشعر بالبرد من جديد؛ كانوا قد تركوها تنام في الخيمة
على الرغم من كونها صغيرةً على النّوم في الخِيام، ولا أحد منهـم ألـم أدرك

كيف كانت تشعر، فقط تركوها ترقد وحيدةَ في ذلك الممرّ الصخريّ. (هل يُعقل هذا؟". قالت بغضب: (اماذا تعنين بقولكِ: إنّ هذا غير لطيف؟؟!). - (آهٍ بحقّ السّماء". أجابت الجدّة: (اما قلته كلّه هو آنه عندما يكون الشّخص كبير السنّ هكذا، فثمّة أشياء كثيرة لا يعود قادرأ على المشاركة
فيها...").

- ليس صحيحاً؛ أنتِ تشاركيننا طوال الوقت، نحن نقوم بالأشياء

نفسها تماماً!

- (انتظري قليلا'!). قالت الجدّة باستياء: كبير: پلم أكمل كلامي! أعرف أنّني أشارككم، لقد أُتيح لي أنْ أشارككم لأمد طويلِ جدّاّ، ورأيت، وعشت بأقصى ما أستطيع، وكان هذا لا يُصدّق، وأقول لكِّ: إنَّه لا يُصدّقّق، لكن الآن كأنّ كلّ شيءء ينزلق بعيداً، ولا أذكر تلك الأشياء، ولا ولا أهتمّ بها وها، ومع ذلك فأنا الآن أحتاج إليها").
- (اما الذي لا تذكرينه؟). سألت صوفيا بقلق.
- ("كيفيّة النّوم في خيمة!". صاحت جدّ جدّتها، وأطفأت لفافة التبغ، واستلقت محدّقةً في السقف. "في بلدي"). قالت ببطء: (الم يكن متاحاً
 سهلاَ على الإطلاق، لقد كان ذلك رائعاً، والآن لا أستطيع حتّى أنْ أحكي كيف كان ذلك".

صاحت الطّيور من جليد، وطار سِربٌ كبيرٌ عابراً، وهو يصيح طيلة
 - "الآن، سأقول لكِ كيف يكون ذلك". قالت صوفيا: (المرء يسمع كلّ



- "أجلز"). قالت الجدّة: (المرء يسمع كل شيءء هناك في الخارج". أحست صوفيا بالجوع، فأخرجت علبة طعامِ من من تحت السّرير، فأكلتا خبزاً جافّأ، وسكّراً، وجُبناً. - (أشعر بالنّعاس بعض الشّيءّل". قالت صوفيا: "وأظنّ أنّ علي"
- "إفعلي". قالت الجدّة، وأطفأت المصباح، وبعد لحظات الظّلام
 فخرجت صـوفيا، وأغلقت الباب، وعندئد وحاولت أن تتذكّر كيف كان عليه الحال في الماضي، فتذكّرت على نحوِ
 وتكثر. كان الجوّ بارداً في الفجر، لكنّها استغرقت في النّوم في دفـء سريرها.


## الجار

بنى رجُل أعمالٍ (فيلّا) على صخرة النّورس الصّائحّ). في البدء، لم










 نتطةٍ في الأرخبيل، نقد أخذت الفيلّا الجديدة هذا اللّقب.

 لديه أُنسرةٌ كبيرةُ تطرد الطّحالب من الصّخور ، وتفتح المذياع، وتحبَ

الحديث؛ لقد كان هذا يحدث طوال الوقت، في كلّ مكانٍ، سواء هنا أم في أبعد مكانٍ في البرّ الرئيس.
ذات صباحِ باكِر سُمع طرْقُ على السّقف الصّفيحيّ للفيّلّا؛ إنّه سقفٌ
 البحر، وكان هذا إيذاناً بأنّ الفيلا قد أصبحت
 لكنّ الأيّام مرّت، ولم يأتِ. في نهاية الأسبوع، أخذت الجدّة وصوفيا قارب التجذيف، وانطلقتا في المياه في جولةِ صغيرة، وعندما وصلتا إلى مستنفع أسماك الفرخا ونا
 الأعشاب البحريّة، ومن البُحيرة الشّاطيّيّة تحت جُزيرة (اكنيكت) الصّخريّة

 فقط سدٌّ عالٍ من الحصى، انتصبت في وسطه لوحةٌ كبيرةٌ مكتوبٌ عليها: (امنطقة خاصّة؛ ممنوعٌ التّول هنا الـ




كهذه فهو تحدِّ للآخرين".

- (بالطبع") قالت صوفيا، وقد زادت جدّيّاً معرفتها بالحياة، ثمّ رستا بالقارب عند الّلوحة.
- (اما نقوم به الآن)، . قالت الجدّة: (هو مظاهرة؛ المرء يُظهر اعتراضه،

هل فهمتِ؟؟!.

- "(مظاهرة)". كرّرت حفيدتها مضيفةَ بطريقةِ لطيفة: (النْ يصبح رصيفاً بحريَّآِيّةا آبدآه.

 وهناك حاويات مياههم؛ هاها، بلاستيك بالطبع". - (هاهاها). قالت صوفيا: (ابالطبع من البلاستيك).





 الفيلَا عن قُرب تبدو منخفضة بِض الشّيء، وربّما كانت جميلةَ كمُخطُطِّرِ، وقد تكون جميلة في أيّ مكانِ، لكنْ ليس هنا

 وتتبه تلك الإشارات الجغرافيّة المرفرفة التي يعثر عليها ونيا في الخرائط


 - ( (هكذا يكون الأمر في البداية دائماً). قالت الجدّة: (اربّما سيتعلّمه". - (يتعلّم ماذا؟"). سألت صوفيا. فكّرت الجدّة قليلاً وكّرّرت: (اسيتعلم"). وتقدّمت إلى مصاريع الّوافذ

التي تغطّي الجدار بأكمله تقريباً، وحاولت النّظر إلى الداخل، كانت
 مفكّ البراغي، وكان القفل يحوي براغي نحاسيّة، وتمّ الأمر بكلّ سهولة.

- (أليس هذا سطوأ؟). همست صوفيا.
 الحالات العاديّة، لا يجوز أبداً فعل ذلك". وفتحت إلحدى المـيّ المصاريع،
 مالك البيت كراسِ خفيضةٌ من الخِّ الخيزران، وعليها وسائدُ كثيرةٌ، وكانت
 لصوفيا جميلةً جدّاً، لكنّها لم تجرؤ على أنْ تقول ذلك، وانتبهت الجّدّة
 وآلات سُدْس، ونماذج لقوارب، ومقايسِ لسرعة الرّياح؛ بِبساطة، متحفٌ
- (الديه لوحةٌ كبيرة)" . قالت صوفيا متردّدة.
- أجلْ، كبيرة جدَّاً؛ الأشياء التي لديه كاحلّها كبيرة.

جلستا على الدكّة، مديرتين ظهريهما في اتّجاه البيت، وراحتا تنظا تنظران
 - اهعلى كلّ حال)، قالت صوفيا: (اهو لا يعرف كيف تُغرَق القمامة، ولا يعرف أته يجب ملزء العُلب والزّجاجاتِ قَبْل إغرا اقها؛ نفاياته البشععة
 كان يصل إلى سمعهما صوت المحرّك كمنذ بعض الوقت من من دون



ما تستطيع وقالت: (إذهبي وأُظري، لكنْ لا تُظهري نفسك". زحفت صوفيا تحت أشجار الحور الّّجراج، وعادت شانـاحبة. (إنّه هو، إنّه هو"، همست على نحوِ محموم: (إنّه المالك! الكّ .
ألقت الجدّة نظراتِ حادّةً حولها، وسارت قليلاً إلى الأمام، وإلى الوراء، وقد تملّكها الرُّعب. (الا تدعيه يرالكِ!"). كرّرت: ("اراقبي ما يفعل،
لكنْ لا تدعيه يراكِ!!".

استلقت صوفيا على بطنها تحت أشجار الحور الرّجراج، ودفع

 بيضاء، فقفزوا جميعاً إلى أرض الشّاطئ في وقبَّ واحد.





 آخر؛ لقد وقعتا فيما لا يُغتفر .





 نازلتين إلى القارب، ونعود إلى البيت").

شّقّت الجدّة طريقها داخلةً تحت الحّنوبرة التي قطّعت جزءاً من
شَعرها، ولم تقُل شيئاً، وبعد قلِلِ سمعتا نُباح كلب.

- رإنّه كلبهم"). تنفّست صوفيا فيا في أُذن الجدّة: ا(ألم أخبركِ أنّ معهم

كلباً؟".

- "لم تخبريني". قالت الجدّة بغضب: (اولا تُهسِسي في أُذني؛ فهي تؤلمني بما فيه الكفاية).
كان نُباح الكلب يقترب، وعندما شاهدها وهما الكلب تعالى صوت نُباحها كان كلبآ صغيراً وأنْوود، غاضباً وخائفاً في الدّرجة نفسها، ويهتزّ بمشاعر

مُخختلطة.

- (اكلبٌ طيّب"). قالت الجدّة متملّقةً: (أسكت أيها الوغد الصغير !). عثرتْ على قطعة سكّر في جيبها، فألقتْ بها، ما جعل الكلب هستيريًّا

تماماً.

- (أنتم يا من في الدّاخل !!. نادى المالك، وكان منحنياً على أطرافه


وهذا ولدي كريستوفر، وندعوه توفها".





لكي تركض هي وتجلبها، كما تعلمين".

- (احقّا؟؟)". قالت الجدة.
 مسيطراً. راقبته صوفيا ببرود، وبتهذيب شُديد أعطى المالك يده للجدّة الـة،

وساروا ببطء عائدين عبْر الدُّغل، وحكى لهما أنّ المنزل الريفيّ مبنيٌٌ
 يصبح أكثر انسجاماً مع نفسه، والآن ها هُم جيران، أليس كذلكّ الّك أنتم الذين تسكنون في الجزيرة القريبة؟ رفعت صوفيا بصر ها، لكنّ وجْه




 مع البراغي من حوله.

## - (هاها! ) . قال الابن: "الصوصٌ جوّالون كالعادة).

 سكّان اللّاحل ! لقد كنت دائماً معجباً بسكّان الجُزر الخارجيّة....". - (الا بلّ من أنّ الفضول أثارهم فقط"، قالت الجدّة بسرعة: "اكما تعلم، يشعر النّاس بالفضول عندما يغلق شخصٌ الأبواب على نفسه، فهـم ليسوا معتادين على ذلك... من الأفضل جدّاً أنْ تترك الباب مفتوحاً مع وضع
 كالنّار.

دخلوا البيت ليتناولوا قليلاً من الشّراب احتفاءً بالجِيرة. (امرحباً بكم


 بينما يذهب لجلْب بعض المشروبات.

جلست الجدّة على أحد كراسي الخيزران، ووقفت صوفيا عند ظهر الكرسيّ تنظر من تحت غرّتها.


دخل مالاندر بزجاجاتٍ وكؤوسٍ ويانِ ووضعها على المائدة. (اكونياك،


صوفيا، ماذا تريدين؟!".

- (الآخر"). همست صوفيا في أذنها.
- (اصوفيا تفضّل عصير الّليمون". أوضحت الجدّة وفكّرت: االا بذّ من أنْ نعلّمها السّلوك الحَسن ـ لقد أخطأنا، فالا بدّ من أن تعتاد لقاء أناسٍ لا الِ تحبّهم قَبْل أنْ يفوت الأوان").
شربوا نخباً معاً، وسأل مالاندر: اههل تجني الصنّارات ات صيداً وفيراً هنا في هذا الوقت من السّنة؟"). ردّت الجدّة بأنّ السّمك يتوفّر فتط عبْر الصّيد بالشٌّباك؛ حيث يو يو جد سمك القدّ، وسمك الفرخ، وأحياناُ السّمك الأبيض قُربَ الشّ الّّواطئ، وأوضح المالك مالاندر آنه في الحقيقة لا يحبّ صيد السّمك لذاكّ الذهـ، فما
 عامّةً، وكان الابن مُحر جأ، فأدخل يديه أعديّ أعمق ما يستطيع في جيبَيْ بنطاله الضيّق. - (الوحدة). قالت الجدّة: (بالتّأكيد، إنّها لرفاهية). .
- (إنّها تطوّر المرء، أليس كذلك؟"). قال مالاندر.

آخرين، ولو أنّ هذا أكثر صعوبةًا.
- (كلّا كلّا، بالطّعِ". قال مالاندر بانتباهِ وتردّدٍ بعض الشّّيه، ثمّ حلّل صمتٌ طويل. - (اسكّر") همست صوفيا: ( إنّه حامض! !).
 قالت: ا(لا تعلقّي شعرلكِ برقبتي طوال الوقت، إِجلسي، ولا تنفخي في أُذني".
أخبرهم توفه مالاندر آنه يودّأَنْ يقوم بِضع رمياتِ بالصنّارة من الّلسان الصخريّ، وأخذ عصا الصنّارة من الحائط ومضى.
 - (إنّه فقط في السّادسة عشرة من العمر". قالل مالاندر، فسألته عن
 وقليل من كلّ شيءا". وفجأةًا اكتأب واقترح أنْ يأَخذا كأساً أُخرى.

 في النّافذة، فقال: القد جمعتها من أجلى الأطفاله". - (أنا أيضاً أجمع المَحارا". ردّت الجدّة. كان الكان الكّب يقف منتظراً
 بشيءٌ للكلب"). وألتت الطّفلة عصاً التقطها الككلب على الفور . (جمميل يا يا



 لأنّ الأرصفة تتحرّك كم الجليد، أو من الممكن كذلك زورق سحبِ، أو

عوّامة بحريّة، ثمّ فكّرت: (اها أنا أبالغ في انشغغالي ثانية؛؛ وأصبح متطفّلةُ
 يفعل ذلك، ونحن أيضاً فعلنا ذلكها. كانت المجاذيفا من القارب، وتشابكت بحبْل الإرساء، فوضعتا القار القارب في اتِّجاه العودة

 وهناك وقف ملوّ حاً لهما بمـنديل
 - (ماذا تقصدين بــ(هو هو يا يا)؟؟). سألت الجدّة: (اهو يريد أن يعيش الهـ في سلامِ، لكنّهُ لا يعرفَ هذابا. - كيف؟

- وهو سيبني رصبفه على كل حال. - وكيف تعرفين ذلك؟
- (يا طفلتي الطيّبة). قالت الجدّة بصبرِ نافد: (يجب أنْ يُتُاح لكلّ

 وحاول فهْمها، ولكنّ ذلك سيستغرق وليّا وتانَا، وأحياناً تتكشَّف للمرء أثياء

 الجدّة تجذّف عائدة تظرت إلى البيت الكبير الذي كي كان يقطع الأُفقت، ورأت

 البحريّ يتغيّر عند هذه المنطقة.

كلّما هبّت عاصفةٌ تتذكّران مالاندر، وتفكّران بطر ائق مختلفِّة بأنْ تُقتذا
 دوماً للتأقّل والتفكير به.

## är_ <br> t.me/t_pdf

## الرّداء

كان لوالد صوفيا رداءٌ متعلقّقٌ به بشـدّة، وكان يصل حتّى قدميه، مصنوعٌ

 ألمانيا على الأغلب، وكان ألخري أخضر ذات يوم، وفي جهجته الأماميمّة تُرى بقايا
 في مكانها، وحين يُفتح الرّداء يصبح واسعاً كخيمية.

 يرتاح لارتدائه في أثناء العمل، أو حين يشعر بالبرد، أو بِساطةٍ حين يريد أنْ يختبئ.




 ومن الطّبيعيّ أنْ تفوح منه رائحةٌ؛ فهذا من ضمن بِسْرْه، فالر ائحة شئ

مهمٌّ، فهي تذكّرنا بما مررنا به كلّه، وإنّها غشاءٌ مكوّنٌ من ذاكرةَ وأمانِ، وكانت تفوح من الرّداء رائحة الشّاطئ والدّخان أيضـاً، لكنّهم لـم يتمكّنّنوا من الشعور بها، وعلى كلّ حال رجع الرّداء، فقد عصفت الرّيح، وغيّرت
 بالرّداء إلى البيت، لكنّه عاد حاملا رائحة الحشب البحريّه الصّيف كان الأبُ يمشي تقريباً بلا ثيابِ تحت الرّداء، ثّمّ جاء ذلك الرّبيع


 مرّة شاط الرّداء عندما نام الأبُ قريباً جدّاً من النّار . عندما كبر الأبُ وضع الرّداء في العلّيّة، وأحياناً كان يذهب إلى الى هناك


في الصّيف الذي مرّت فيه صوفيا بسنّ التمرّد، كان الجوّ ممطر أ وبارداً، ويصعب أن يكون المرء في الخارج عندما يشعر بالتّعاسة؛ لهذا نشدت وحْدتها في العلّيّة، وجلست في صندوتِ من الورق المقوّى، وتمعّنت في
 أنْ يعترض.
بين الحين والآخر، كانت تلعب الورق مع جدّتها، وكلتاهما كانتا تغشّان بلا خجلِ، وكانت أماسي لعب الورق تنتهي في كلّ مرّة بشيّجار، ولم يحدث هذا قَطّ معهما من قبل، فحاولت الجدّة أن تتذكّر سنيّ التمرّد التي عاشتها هي؛ لكي تفهم الوضع الحاليّ، ولكنّ الشّيء الوحيد الو الذي الذي تتذكّره عن نفسها هو طفلةٌ عاقلةٌ أكثر من المعتاد، وأدركت بحكمتها أنَّ

سنّ التمرّد يمكن أن يُوجّل حتى سنّ الخامسة والثمانين، وقرّرت أن تتتبه إلى نفسها. في الخارج كانت تمطر طوال الوقت، والألُّبُ يعمل من الصّبّاح


أم لا.

- اريا يسوع". قالت صوفيا: (أنتِّ تجلسين مع الملك، ولا تقولين

شيئاً".

$$
\begin{aligned}
& \text { - الا تسيئي استخدام اسم الربّ". أجابت الجدّة. } \\
& \text { - لم أقل: الربّ؛ قلت: يسوع. } \\
& \text { - إنّه بأهميّة الربّ. } \\
& \text { - كلّا، هو ليس كذلك! } \\
& \text { - بلى، هو كذلك! }
\end{aligned}
$$

ألقت صوفيا بأوراق اللّعب على الأرض وصاحت: اللا شأن لي بعائلته كلّها! لا شأن لي بالعائلات كلّها!". وصعدت سلالم العليّة، وصفقت الباب بقوّةٍ خْنْهُها

 فليس ثمّة سوى ممرّ واحد ضيّيّق بين تلك الأثياء كلّها التي تُحفظ هنا ونا،







السّو داء كالفحم جاثمة وسْط ظلّها الخاصّ ـ أغلقت صوفيا غطاء الفتحة بصفقةٍ شديدةٍ جدّاً، وواصلت الزّحف، ثمّ جّ جلست في المقوّى، وكان الرّداء هناك، وأحد العُمُّيَن مُلقى أمامه عبْر الرّقبة المفتو حة


 هناك، داخل الرّداء، شيءٌ حيٌّ، أو ربّما كان الرّداء كلّه حيّاً، فلجأت

 الصّباح كانت تعلم بو جود خطرِ في الرّداء، ولا أحد غيرها وها يعرف ذلك ولك،
 توقّف المطر، ورسمت صوفيا زخّات مطرِ متفرّقة، حيث جعلّ جعلت القمر
 وكانت تفكّر: الخطر يكمن في إحدى طيّات الرداء، عميقاً في الّّاخلّ؛


أخطر من الموت!
عند كلّ غروبٍ، كانت صوفيا تتسلّق السلّم المتنقّل، وتدفع باب
 صغيرةٍ من الرّداء. - (اماذا تصنعين ؟؟). سألت الجدّة.

- (اليس من شأنكِ يا فضوليّ!!). ماءت صوفيا بأكثر نْبراتها إزعاجاً:
("باه، باه!").
- شأغلقي الفتحة، إنّها تُخْدِث تِّار هواء|. قالت الجلّة: ॥أُخرجي

وافعلي شيئاً ما). واستدارت صوب الحائط، وواصلت القراءة في

 والأبُ يعمل على طاولته طوال الوقت.

كانت صوفيا تفكّر أكثر فأكثر بالرّداء؛ فالشّيء الذي يعيش داء داخل الخل






 وتناول قائمة المشتريات من الحائط، وغادر . كانت الرّياح جنوبيّة وِيّة غربيّة



 هبطت صوفيا إلى الشّاطئ، وصعدت ثانية، فجلست عند الطّاولة. "اوأنتِ فقط تقرأين وتقرأين"). قالت، ورفعت صوتها وارئ صارخةً: „أنتِ

 من الغيّيان، وأخذت تبحث عن دواء (الوباتروت") وراء السّتارة.


واصلت صوفيا البكاء، لكنْ ظلّت تراقب جدّتها من تحت يدها.
 صمتت وشحبت، وجلست على السّرير .
 إلى الرّيح في الخارج، وهي تهبّ هبّاتٍ قصيرةً عنيفة.

- (افي القرية)، قالت الجلّة: (في القرية قد يضطّرّ الشّخص للانتظار لوقتِ طويلِ في المتْجر؛ فهناك على الدّوام طابور، والنّاس يتعاملون الِّ



 الإيـجار، وقد يحتاج وقتاً طويلاَ جدّاًا").
- "وماذا بعد ذلك؟||. قالت صوفيا.
- "(بعد ذلك يجب وضع كل شيء في القارب"). ردّت الجدّة: \#يجب أنْ يُخزَّن ويُغطّى حتّى لا يبتلّ، وفي أثناء نزوله إلى القَارب يتذكّر أنّ عليه
 مكانٍ من كيس المشُريات...". - "القد أكلتُ شطائرَ أكثر ممّا ينبغي!"). صاحت صوفيا، وعادت تبكي: "أشعر بالبرد!". .
حاولت الجذّة وضع بطانيّة فو قها، لكنَّ الطّفلة رفست ودفعت البطانيّة عنها، وصرخت بأنّها تكرههمم جميعاً. - (اأسكتي!". . صاحت الجدّة: (أسكتي! وإلّا سأتقيأ عليكِ") فسكتت
 صوفيا تماماَ، ثمّ قالت: (أريد الرّداء"). - (اولكنّه في العلّيّة). قالت الجذّة. - أأريدهال. ردّت حفيدتها.

عندها تسلّقت الجذّة سُلّم العلّيّة، وسارت الأمور معها على نحِوِ جيّدِ نوعاً ما، فز حفت إلى الأمام نحو النّافذة، ووصلت إلى الرّداء وسحبته معها عائدةً إلى غطاء الفتحة، ومن هناك أسقطته في الكوخ، وجلست

تستريح قليلاً، وساقاها فوق الحافّة. لم تصعد هذا المكان منذ زميِ بعيدِ جدّاً، وقرأت المكتوب على الصّناديق: حبال، أدوات صيد، عُلب، أشياء
 قد طَلوا السّقف بالّلون الأزرق، لكنْ لم يكن الطّلاء يحتوي كثيراً من الغراء، فتخلّع.

- ("ماذا تفعلين؟". نادت صوفيا: (هل تشعرين بالغثيان؟").

 بطنها، وأنزلت السّاق الأُخرى.
- ا(على مهلك!"، صاحت صوفيا من الأسفل، وشاهدت ساقَيَ الجدّة
 فتناولت الجدّة الرّداء، وجاءت إلى السّرير . - (اعليكِ أن تنفضيه أوّ لآ". قالت صوفيا: (الكي يخرج").

 القديمة ذاتها، وكان ثقيلاً جدّاً، وقد شكَّلَ على الفور كهفاً دافئَاً مظلماً،
 والرياح تعصف بشدّة، والشّمسس بدأت بالغروب، وكانِّ وكان نظر ها بعيداً، وقد شاهدت القارب قبل نصف ساعةٍ من وصوله، مشكلاً شارباً أبيض من زَبَد البحر، يظهر حيناً، ويختفي أحياناً.

 وأشعل الغليون، ثمّ أخذ المصباح وخرج لكي يملأها بالوقود.


## السجق البلاستيكيّ الهائل

كانت صوفيا تعلم أنّ العديد من الجُزر الصّغيرة جدَّاً ليس فيها تربة،






 الصّغيرة بإمكانها أن تعتني بنفسها؛ فهي تشرب الجّاء ماء الثلج، ومطر الريبع،





 زوجة الأب"، وقد اعتادت صوفيا وجدّتها الذّهاب للتفّرّج عليها، أحماناًا

تتفتّح في أواخر آيار/ مايو، وأحياناً في أو ائل حزيران/ يونيو. كانتا تطيلان


فأجابتها الجدّة: الالَّه يظهُر أولّآلاً.

 بأنْ النّباتات الأُخرى جميعها تفعل هذا أيضاً، بشكلِ، أو بآخر، لكنّها لم تقُلْ شيئأ.
تمشي الجدّة كلّ يومِ حول الشّواطئ لتتابع ما يحدث، فقد تعثر





حدئت كلّها، ثمّ تعاود المشيّ



 أسجار جار الماء، وتغرف بالكوب آلِخر قطرات ماء ماء من القعر، ثـمّ تتجوّل


 يعلم أحلٌ بأماكنها. بدأ التغيّر الكبير مع وصول عددِ من قوائم أنواع الزّهور إلى والد

صوفيا عبْر البريد، وقتها لم يعُد يقرأ أيّ شيءء آخر عداها، ثمّ كتب إلى
 بنيّة وصفراء، محاطةِ بزغبِ خفيفِ يحميها وِيها، وأرسل الأب في طلب صندوقِ آخر، وعندها حصل على هدايا خاصّة من أمستردام، وهي:
 "(هويت فان مويك" تقريباً، وفي وقتِ متأخّرِ من الخريف، ونِّ رجع الأب

 فقد كانت جميعها حسّاسة، ومدلّلةَ، وينغي التّعامل معها علميًّاً وبعنايةٍ
 وسقايةٍ في أوقاتِ محدّدة، وكانت تُجبُ تغطيتها في الخريف؛ لكي لـي لا لا
 الحقل، ومن العواصف، والحرارة، والصّقيع اللّليليّ، ومن البحر وبيّ بالطبع؛ هذا كلّه قد عرفه الأبب، وربّما كان هذا هو سبب اهتمامه. عند عودة الأُمْرة إلى الجزيرة، كان لديهم قاربان مربو طان إلى إلى مقطورة السّحب، وقد تدحر جت إلى أرض الشّاطئ حُخَمٌ من التّربة السّو داء الـيّ الأصليّة


 ومئات الأُصص الصّغيرة المصنوعة من النّبات المتفحّم، والممتلئة بالبراعم الحسّاسة التي يجب أن تعيش داخل المنزل في مرحلتها الأولى. تأخّخر الرّبيع، وكلّ يوم كانت تعصف وتهطل زخّاتُ خليط مِ من المطر


النّوافذ جميعها، وقد كدّسوا الأكياس على الحائط، و صنعوا ممرّاتٍ ضيّقةً بين النّباتات التي كانت تتزاحم على الأرض لكي تبئى دانـي دافئة، وأحياناً،
 صفّوا الحطب حَول المو قد ليجفتّ، وعلّقو ا الملابس في الجّ السّقف، ون وكانت شجرة الحَور، والإسمنت، والشُّجيرات، في الشُّرفة تحت الحّ الأرضيّة البلاستيكيّة، واستمرّت العاصفة، وتحوّل خليط المطر والثلج تدريجيّاً


كان والد صوفيا يستيقظ كلّ يومٍ عند السّاعة السّادسة، فيُشعل النّار،

 ويحفر حُفرا أعميقةً في الغابة، وفي كلّ مكانٍ في الجزيرة، ويملاُ الأرض

الوغْرة بتربةٍ أصليّةِ سوداء، وكان يُدحرج الصّخور الكبيرة، ويبني أسواراً؛
 أعلى جدار الكوخ وأشجار الصنوبر، وحفر بِركةً لإنشاء سدِّ خرسانيٍّ هناك.

وقفت الجدّة في النّافذة تنظر . (اسوف ترتفع مياه البِركة عشرين

 ("من يهتمّ برأي شُجيرات العرعر؟؟".

 ممتليٌ بزهور الأُقحوان.
في المساءات كان الأب يُشُعل غليونه، ويُطيل التّفكير في التّكِيب الكيميائيّ للتّربة، وكانت قوائم أنواع الزّهور تغطيّي الطّاولة الة والسّريري، فيما



- (اتجا القيصر)". قالت صوفيا: (رتا القيصر ! مذا أحلى وقعاً من اسم زهرة زوجة الأب".
- (الا أدري إنْ كانت أجممل)، قالت الجدّة: ا افالاسم الحقيقيّي لـازهرة
 الجميلون حقّاً لا يحتاجون إلى لوحابِ تحبِ تحمل أسماءهمم". - (ابلى، لدينا لوحة عنوان على بابنا في البلدة)، قالت صوفيان، وعادتا إلى كتابة القصاصات.

في إحدى اللّليالي، سكنت العاصفة، وتوقّف المطر، فاستيقظت الجدّة بفعل الصّمت وفكّرت: (الآَن سوف يبدأ بالزّراعة)".
وعند شُروق الشّمس سطع الضّوء في الكوخ، وكانت السّماء بلا



 الجهات جميعها، على نحوٍ شديد الثّبات، ثّمّ حمل الورود إلى الى الغابة، ووضعها في الحرْش، ثمّ أشُعل غليونه.
بعد أنْ أخذت النْبَات جميعها مكانها في الأرض، تبع ذلك وقتٌ طويلُ من الانتظار؛ يوم هادئ دافئ يتبعه آخر . فتحت البُصيلات الهو النـئديّة
 البيضاء تتحرّك في الطّين، محصورةً بشبكةٍ معدنيّةٍ صغيرة العيون، ومثبّبّةٍ بالحجارة، وراحت الجذور الجديدة تبحث عن مواطئ أقدام لها في أنحاء الجزيرة، ودبّت الحياة في الجذوع والسّيقان جميعها، وذاتٌ صبارِّحِّ طُرق الباب لتدخل صوفيا صارخةً: اظهر زهر التوليب!").
خرجت الجدّة بأسرع ما يمكنها، ووضعت نظّاراتها الطبيّة، وكان
 التّوليب، فظلّتا تتمعّنان فيه لوقتِ طويل. يمكن أيضاً أن يكون هذا النّات هو هو (ادكتور بلسمان)" . قالت الجدّة
(لكنْ في الحقيقة كان هو (السِيّدة جون تي تشيبرس)").
 فيما عدا شُجرة الحَور، فتضخّمت البراعمّب، وتفجّرت ت في أورآقِ مجعّدةٍ

لامعةِ انتشرت بسرعةِ وكبرت، وحْدها شجرةُ الحَور وقفت عاريةً بين
 جميلاً حتّى حزيران/ يونيو، ولم تُمطر ر مانـ كان هناك نظامٌ من الخراطيم البلاستيكيّة عبْر الجزيرة كلّها، وكانـانت هذه الخراطيم شبه غارقةٍ في مستنقع الطّحلب، رُبطت بيعضهِا بأسنانِ
 صندوق عند الحوض الأكبر لمياه الأمطار في الجزيرة، وفوق الحو وُضع غطاءٌ بلاستيكيٌ لمنع تبخُّرُ الماء، فقد جرى التّفكير بكلّ شيلّ شيء بذكاء. كان الأب يشغّل المضخّة مرّتين في الأسبوع، فيجري الانِي الماء الماء الدافئ
 جميلٍ بشعاعِ مستقيم، وكلّ شميء تْبَاً لنوع النّات وحات وحاجته: فبعضهِا يُسقى لدقيقةِ واحدةِ، وبعضها الآخر لثلاث، أو خمس دق دقائق إلى أنْ تدقّ


 قديمةَ، وتيبّس الكثير من أشجار الصّنوبر. كان الطقس بنفس القذّر من
 تتبع إحداها الأُخرى ذهاباً وإياباً مع هطول أمطارِ، لكنّها لم تصل مِّ مرّة إلى الـى


 البلاستيكي" بالقاع في ملايين من الطيّات المجعّدة. تمشّى الأب طوال نهارِ كامِّ، وهو يفكّر، فقام بيعض الحسابِات والتخطيطات، وركب القارب إلى المتْجر؛ ليستعمل الهاتف، فحلّت

موجة حَرٌ شديدةٌ على الجزيرة التي أُنهكت أكثرُ فأكثر مع مرور الأياّم،

 عندما عاد الأب كانت معه شريحة سجتِ بلاستيكيّة كبيرة الحجم،

 ليضيّعوه؛ فحملوا المضخّة والخراطيمبر إلى القارب وانطلقوا صار البحر صقيلا وخاملاَ وسْط ضبابِ من الحرارارة، وقد انتصب عبْر




 فربط الخراطيم ببعضها، وألتى السّجق البلاستيكيَ في ماء الشيأ الشّاطئ،


 شريحة السّجق حتّى أصبحت بالوناً هائلاً لامعاً، غيمةً مطريّةَّة، برتقاليّة
 - "الاتدعها تنفجر يا إلهي!". دعت صوفيا.

 القارب، وجلست الأُسْرة على اللّلوحة الوسطيّة في القارب، وأخيراً، شغغّل

المحرّك، الذي بدأ بالشّحب، وتوتّرت الحبال، لكنّ المّجق لم يتحرّك،



 وهبطا إلى الماء بحركةِ بطيئة وانسيابيّة، وبدأت صوفيا تصيا تصرخ - (الا تلومي الربّ الآنا). قالت الجدّة، التي كانت مهتمّة بالعملِّة

كلّها.
نزل والد صوفيا إلى القارب، وشغّل المحرّركُ بحركةِ سريعةِ، فانطلق



 فانتقلت الأُسْرة إلى الأمام، وكان هناك بالكا بالكاد عشـرة سنتيمتراتِ بين الحفّة العُلويّة للقارب والماء. - الن أطلب منه شيئًا مرّةً أُخرى"). قالت صوفيا.


 ظِلّ القعر يبدو أخضر؛ إنّها فقاعةُ كبيرةُ من الماء الحيّ، ويعلم الجّ الجميع




يز ال البحر لامعاً، وتراكمت مصاطب الغيم فوق السّاحل، وكان السّجق



 سوداء فوق المياه، واختفت بالسرعة نفسها، وعندما استداروا صوب








 مستوى الماء في القارب، وفي النّهاية، تسرّب الماء الماء بكلّ هدوء فوي فوق الإطار العُُويّ للقارب، وفي الوقت نفسه انطلقت عاصفة الرّعّعد.
 حاملةَ الخرطوم، وبحَذرِ شديدِ قلبت الجدّة نفسها على حـلى حافّة القارب، خارجةً منه لتخوض في الماء، وكانت تسبح قليلاُ لكي تتذكّر الإحساس


 فسحبه الأب إليه، فصار السّجق يرفع بطنه البرتقاليّة بينما سُرّته النحاسيّة

موجّهة نحو السّماء، ووُصِلت الخراطيم، واشتتغلت المضخّة، فطارت كتلةٌ كبيرةٌ من الطّين والرّمل في الهواء، وبعد ذلك اندفع رشَّاشٌ من المّ الماء


 شريطيّة، ومدام دروتسشُكي، وشجر الورد، ولفرسييّيا، والنباتات كلّها

 صاحت صوفيا، ور كضت إلى شجرة الحَور، وررأت ما كانت تنتظر رؤيته؛
 الجزيرة مباركة مرّتين معاً.
 الإسراف، ورأت المستنقع، والحاويات، والممرّات كلّها ما با بين الجبال
 كانت في الخارج لتتهوّى، وفي الأواني التي غسلت نفسها بنا بنفسها، فتنهّدت
 فنجاناً من ماء الشُّرب الثّمين، وسكبته فوق زهرة أُقحوانـ
t.me/t_pdf


## قارب المُجرمين

في ليلةٍ دافئةٌ وساكنة الرّيح من لِيالي آب/ أغسطس، سُمع صوت بوقِ



 بأكمله أنفاسه، وو قفت صوفيا وجدّ التّتها على أرض الجّ الجبل بقمصـان النّوم




يستقبلهم، ومرّ وقتٌ طويلٌ من الصّمت التّام، وبعد ذلك سُمعت موسيقا ضعيفةٌ من جهة الميناء.

- الديهم حفلة). همست صوفيا: "فلْنذهب نحن أيضاً إلى هناك، سنرتدي ثيابنا، ونذهب إلى هناك على الفور".
لكنّ الجدّة قالت: (انتطري قليلا،، انتظري حتّى يعود!).
 التالي لم يكن القارب هناك؛ لقد غادر.
 لأخذنا!!). صاحت: (تر كنا ننام بينما كان يحتفل، لن أغفر له أبداً!"). - (القد تصرّف على نحوِ سيّئِ للغاية)، . قالت الجدّة بصرامة: (اوهذا ما ما سأقوله له عندما يستقيظ"). عادت صورة القارب الممتلئ بالأسرار إلى صوفيا على نحوٍ طاغِ، وراحت تصرخ من الحزن. - (إِمسحي أنفك") قالت جدّتها: "كانت خيبة أملِلِ كبيرة! لكنْ امسحي


 ديكور القارب بأنفسهمه، وكانت ألوانه بشعة"). - (هل تعتقدين ذلك؟؟). تنهّدت صوفيا، وهي تجلس. - (ا(ألوان بشعة). أكّدت جدّتها: (الديهـم نوافذُ حريريّةٌ لامعةٌ بألوانٍ بنيّة، وصفراء، وبيجيّة أرجوانيّة، ومصابيحُ واقفةٌ، وأطباقٌ خِّ فيّةٌ ولٌّ، ولوحاتٌ متوهّجةٌ، وفيها دعابةٌ أيضاًّ...").
- (أجل، أجل)". قالت صوفيا بصبر نافد: (اوماذا بعد؟".
- لو لم يكونوا ورنوا القارب فقد سرقوه.
- وممّن يا ترى؟
- (امن مهزّبِ مسكين. وسرقوا كذلك مهرَّباته كلّها، كلّ شيء على على الإطلاق، بينما هُم يشُربون العصير؛ لقد سرقوه من أجل المرّ المال فقطب". زادت الجدّة حماسة الموضوع: (اوغادروا من دون خريطةِ بحريّةِ، ولا
- لكنْ لماذا جاؤوا إلينا؟
- لكي يُخبئوا كلّ شيءُ في الممرّ الصـخريّ، ويأخذوه فيما بعد. - هل تصدّقين ذلك؟ - (جزئياً)، قالت الجدّة بحَذر.

صعدت صوفيا، ونظّفت أنفها. (الآنه). قالت: (الآن سأخبركِ كيف جرت الأمور، إِجلسي وأصغي إلى ما أقوله: عندما ونا جاء أبي إلى إلى هنا، أرادوا منه أن يشتري قتّنِنة شرابِ نسبة الكحول فيه ستٌ وإِّ وتسعون في المئة، وكانت باهظة الثّمن، الآن، أنتِ أبي، فقولي ماذا قال").

 وأنقذها من البحر مخاطر أ بحياتي. ها يا سيّدي، وبا وبالمنا المناسبة، أُمْرتي تعتقد


- آه حقّاً؟ لديكم أُسْرة يا سيّدي؟ وأين هي هذه الأُنْرة؟
- ليسوا في القرب من هنا.

صاحت صوفيا: "ولكتّنا هنا طوال الوقت! لماذا لم يقل : إنّا هنا؟!"). - لكي يحمينا.

- لماذا؟ لماذا تجب حمايتنا عندما يحدث أيّ شيء؟ أنتِ تخدعينني؛ لا حاجة إلى إنقاذنا، فهُم لا يفعلون شيئاً سوى العزف والر الرقص.
- (القد شغّلوا المذياع". قالت الجدّة: "المذياع فقط؛ كانوا ينتظرون سماع حالة الطّقس والأخبار، لكي يعرفوا إذا كانت الشّرطة في إثرهم"،. - (أنتِ تخدعينني! ليس ثمّة أية أخبارِ عند السّاعة الواحدة ليلال؛ كانوا

يحتفلون ويستمتعون، ولم نكن معهم".

- (اكما تتشائين"). قالت الجدّة غاخبةً: (اكانوا يحتفلون ويستمتعون، لكنّنا لا نحتفل مع أيٍّ كان".
- (أنا أفعل". قالت صوفيا: (أنا أحتفل مع أيٌّ كان وأرقص؛ هكذا نفعل أبي وأنا!").
- (اتفضّلي إذنْ)". أجابت الجدّة، ومشت على امتداد الشّاطئ: (احتفلي مع الأشرار كما تشائين، طالما أنّ ساقَكِ تحمالانك، فلا شيء آخر يهم"ّ". كان القارب قد ألقى نفاياته في الماء، نفايات ثمينة تُظهر -تماماًا ما كانوا يفعلونه، ومعظمها علق على الصّخرة الجبليّة.
- "برتقال، وحلوى، وسلطعون!". قالت صوفيا بتو كيد. - (المجرمون يشتهرون بأكل التّلطعون)". قالت الجدّة: األم تعلمي بهذا؟؟. كانت متعبةً من كلّ شيءّ، ولديها إحساسٌ بأنّها كان يمكن أن أن
 ما الذي يمنع المجرم من أن يأكل السّلطعون؟").
 أنا أتكلّم عن أنّ أبي أكل السّلطعون مع المحرمين، وبعد ذلك نسينا؛ هكذا بدأ الأمر برُمّتها".
- (أجل، أجل، أجل)". قالت الجدّة: ॥اختلقي أنتِ إذا لم تصدّقي

اصطدمت زجاجةٌ فارغةٌ من ماركة "المهرّبون القدماء" بصخرةٍ اصطداماً هيّناً. من الممكن أنّه لم ينْسها، إنّما شُعر أنّه من المناسب أن يكون وحْدُه، وفي الحقيقة إنّ تصرّفه مفهوم.

- (الآن بتُّ أعرف". اندفعت صوفيا: "القد أعطوه عقاراً منوّهاّ، تماماً عندما هَمّ بالمجيء إلينا، أُعطيَ كميّة كبيرةً من العقار المنوّم في كأسهِّ ولهذا السبب ينام وقتاً طويلاً! ا،.
- اعقار نمبوتال). اقترحت الجدّة التي ترغب في النّوم. حدّقت




 بشريطِ فضّيِّ، والألوان الفاقعة جعلت المشهجد يبدو أكثر رماديّةٌ من أيّ


 من مشاركتنا)، (ايا للسماجة!!). غمغمت الجدّة من بين أسنانها. - (ماذا كتب فيه؟؟") صاحت صوفيا.
- "يقولون التالي") : قالت جدّتها: (يقولون: لقد تصرّفنا على نحوِّ سِيّيٌ للغاية، وكلّ شيء هو خطأنا، فسامحونا إن كان في استطاعتكمب". - "هل نستطيع ذلك؟") سألت صوفيا.
- بلى، ينبغي أنْ نسامحهـم؛ المجرمون بالذّات هُم من ين ينبغي دائماً مسامحتهم. تخيّلي كم كانو ا مجرمين لطيفين على أيّ حال! هل تظنّين أنّ الشّوكو لاته مسمومة؟
- (اكلّ، لا أظنّ، وذلك العقار المنوّم كان بلا شكّ ضعيفاً نوعاً ما. - "(مسكينّ أبي") تنهّلت صو فيا: (ابالكاد نجى"). - هكذا كان الأمر؛ لازَمه صداعٌ لغاية المساء، ولمَ يستطع أنْ يأكل، ولا أن يعمل.

$$
\ddot{Q}_{\text {t.me/t_pdf }}^{\infty} \underbrace{\infty}_{0}
$$

## الزيّارة

أفرغ والد صوفيا التفل من غلّاية القهوة، وحمل أُصص الزّهور إلى
الشّرفة.

- الماذا يفعل هذا؟"). سألت الجدّة. وقالت صوفيا: (إنّ الزّهور تشعر
بتحسُّنٍ في الهواء الطلْقِ عند غيابه". . أين سيغيب؟ . قالت الجدّة.
- ا(سيغيب أسبوعاً كاملاًا". أجابت صوفيا: (اسنُقيم عند بعض النّاس في إحدى الجُزر الداخليّة إلى أنْ يعودل).
- "الم أكن أعلم". قالت الجدّة: ("لم يُخبرني أحد"). وذهبت إلى غرفة الضّيوف، وحاولت أنْ تقرأ، ومن الطّبيعيّ أن يُنتقل أصيص الزّهر الّهر إلى الى


 ولا يستطيع أن يقرّر شؤونه بنفسه.
 - (الست جائعة) . قالت الجلّة.
- هل تشعرين بالغثيان؟ - (الال). قالت الجلّة.

إنّها تعصف وتعصف، إنّها تعصف دائماً في هذه الجزيرة، مرّةَ تعصف من هنا، ومرّةً من هناك. هذه الجزيرة محميّةٌ طبيعيّةٌ لشخصيِ يعمل،
 أَيّام، وو قتٌ يمرّ.

- (اهل أنتِ غاضبة؟). سألت



 تمشّط شَعر ها في المَحْطبة ببطءٌ وو جهها نحو الشّمس، كما اعتادت أنْ

تفعل؛ كانت تقر أ فقط من دون اهتمام.
 صوفيا، لكنّ الجلّة قالت: إنّها لا تستطيع، وبينما الآيّام تجري أصبحتا كغريبتين عن بعضههما، خحجلٌ تحوّل إلى عدائيّة.

- "هل صحتيح آنّكِ مولودةٌ في القرن التّاسع عشُ ؟؟". صاحت صوفيا عبرْ النّافذة بشيء من الوقاحة.
- (اعام ألفِ وثمانمئة واثنين وتسعين") . أجابت الجدّة بدقِّة عالية: "إنْ كان هذا يعني لك شيئاً).
- اكلّا! ا" هتفت صو فيا، وركضت مغادرة.

باركَ الجزيرة مطرٌ ليليٌّ خفيفّ، وطاف فوق المياه كثيرٌ من ألواح التسقيف، وجرى إنقاذها، ولم يأتِ أيّ أحدِّ للزّيارة، ولم يأتِ أيّ بريد،

وتفتّحت زهرة أوركيد، وكلّ شيء كان حسناً، ولكنّه مع ذلك مظلّلٌ

 كلّ شيء ليس سوى عبث ومطاردةٍ للرّيح، والأب يعمل على طاولته

وحسب.
ذات مساءٌ، كتبت صوفيا رسالةً، وأدخلتها من تحت الباب، كان
مكتوباً فيها: "أكرهك! تحيّات حارّة من صوفيا"، .
كانت الرّسالة سليمة التّهجئة تماماً.
صنعت صوفيا التنّين، ووجدت الصّورة الأصليّة في مجلّة عثرت

 بعضها، وتمزّق ورقُُ الزّينة، وسال صمِغٌ في أماكنَ خاطئة، وعندما أنْهته، رفض التنّين الطّيران، وسقط على الأرض مرّةَّ بعد أُخرى، كانّهُ يريد تدمير نفسه، وفي النّهاية، رمى نفسه في الحوض، جدّتها ومضت.
"ايا لها من طفلةِ صغيرةٍ ذكيّة!". فكّرت الجدّة: ا"تنّين، إنّه رمزٌ ممتازّ حقّاً، وهي تعرف أنني عاجلاً أم آجلاَ سوف أصنع تنّينا يطير، ولكنّ هِّ هذا لا لا يساعد. لا يهـمّ على الإطلاق" .
في نهارِ هاديُ ظهر قاربٌ حغيرٌ أبيضُ بمحرّكٌ خارجيٌ يقترب من الجزيرة.

- (إنّه فيرنر") . قالت الجلّة: (اإنّه هنا ثانيةَ مع زجاجة الشيري") . وفكّرت
 الصّخخرة.

كان فيرنر يضع قّعة الكتّان على رأسه، ويرتدي ملابس رياضيّة، و كان


 قيد الحياة؟!!.

- (اكما ترى" . أجابت الجدّة بجفافي، وعانقته، وشكر ته على الزّجاجة، فقال: (ها أنتِ ترين آنتي أذكر، إنّها العلامة التجاريّة نفسها كما في العقد الأوّل من القرنه.
 الشيري هو أسوأ ما تذوّقت؟ تأخّر قول ذلكا. مؤسفٌ حقّاً، بالنظر إلى الى
 في التّعبير عن رأيه في الأشياء الصّغيرة. أخذوا بعض أسماك الفرخ من البُحيرة، وأكلوا في وقبِ أبكر من المعتاد. (في صحّتك"). قال فيرنر بجديّةِ ملتفتاً إلى الجدّة: ا(من اللّطيف
 والسّكون يخيّم من حولنا، وكلٌّلٌ يمضي في طريقه، إلّا آنّنا جميعاً نلتقي أمام البحر في غسِي هادئ").
أخذوا رشفاتِ صغيرةً من الشُيري. قالت الجدّة: (أفترض ذلك، ولكّ ولو

- ("ثلاثةّ)". خمّنت صوفيا.
- (أربعة ونصف)". قال فيرنر باختصار، وتناول قطعة جُبنِ، ونظر إلى الخارج عبْر النّافذة.
أدركت الجدّة أنه قد جُرح، وحاولت أنْ تبدو ألطف ما يمكن إلى أن

حلّ وقت القهوة، ثتّ اقتر حت أن يتمشّوا معاً، فأخذوا السُّلّم المتنقلّ إلى

 - (اكيف حال ساقيك؟"). سأل فيرنر.

- (اسييّة"). ردّت الجدّة بودّ: الكّنْ في بعض الأيّام تتحتّنان بحيث يمكن المشي بهماال، بعد ذلك سألته عمّا يفعله حاليّا

الذي رحل!!. .
- وأين هو؟
- الم يعد بيننا). أوضح فيرنر بغضب.



 يكن لديهم وقت لذلك.
تحدّث عن شخصي راحلِ آخر، وعن أنّ المساعد في المتْجر شخصصٌ

 بالطبع.


 التّغييرات الكبيرة1.
- (اصديقتي العزيزة". قال فيرنر بسرعة: (الآن أعرف ما الذي ستقولينه، عذراً آعلى المقاطعة، لكنّكِ في طريقك إلى أن تسأليني إلِّن إنْ كنت لا أقرأ الصّحف أبداًا".
- "اكلّا، على الإطلاق!". هتفت الجدّة متأثّرةَ بشدّة: (أسألك فقط: ألم ألم يكن لديكِ فضولٌ بالمرّة؟ كأن تكون ساخطاّ، أو حتّى مرعوبآ؟".

 لماذا تستعملين كلماتِ حادّة؟ أنا فقط أخبر كُ بما يحدث"،.
 حقيقي"") . قالت الجدّة محاولةَ تغيير الموضوع.
 وقد ارتاح الحَور لهذا السّماد.


- اتوقفَ عن هذا!!. قالت الجدّة: (اتوقّف عن الحديث بالرّموز؛ إنّه أسلوبٌ عتيق. أتكلّم عن التجذُّر، وأنت تُدخل -على الفور- موضوع الحفيدة. لماذا يجب أن تكثر من إعادة صوغ الكالام، ومن التُشبيهات، هل أنت خائف؟!.


## - الصديقتي القديمة العزيزة)" . قال فيرنر محزوناً.


أوضح آنتني آخذك على مَحمل الجدّ). .

- شأنتِ تجهدين نفسكِ في ذلك، وهذا واضحِ" . أكّد فيرنر بلهجةِ .معتدلة: (اعليكِ أنْ تكوني حذرةً في إطراءاتك").
- (امعك حقّ في هذا)،. قالت الجدّة.
 "في السابق لم تكوني تتحدّثين قطّ عن قوّة المحرّ كات والّسّمادا". - لم أكن أعرف أنّ هذه الأشياء يمكن أن تكون شائقة؛ الأشياء الشّائعة يمكن أن تكون رائعة.
- لكنْ عنكِ، عن أموركِ الخاصّة، أنتِّ لا تتكلّمين عنها أبداً.
 ممّا اعتدتُ عليه سابقاً على أيّ حال، وأفترض آنّني قلت معظم الأنشياء


لزم فيرنر الصّمت.

- (اهل معك أعواد ثقاب؟؟). سألت، فأشعل لها لفافة تبغها، وعادا إلى الكوخ. حتّى الآن لم تبدأ العاصفة. - (هذا ليس قاربي". قال. - بإمكاني أن أستتتج هذا؛ فيه تشكيل فرينش تويست أيضاً. هل استعرته؟
- (أخذته وحسب). أجاب فيرنر: (أخذته وغادرت به. مزعجٌ جدّاً قلعهم الذّائم".
- "الكتّك بالكاد تبلغ خمسة وسبعين عامآ!". قالت الجدّة مندهشةً: "يمكنك بالتأكيد أن تفعل ما تشاء").
 تُجاهك على كلّ حال، وحين تُحقِّق هذه المعادلة فأنت غالباً في الطّريق الصّحيح"، .

توقّفت الجدّة، ونخزَت بعصاها قطعةً من الطُّحلب، فأنزلته إلى وضعيتّه الصّحيحة، وواصلت السَّير .

- (أحياناً أكتئب بشدّة). قال فيرنر: (أنتبِ قلتِ: إنّه على المرء ألّا
 أنّني هذا اليوم لا أقول سوى الأشياء الخاطئة) .
كان البحر كلّه مصطبغاً بصُفرة المساء، وهادئاً كليّاًّا (هل تسمحين لياء لي
بالتّدخين؟؟). سأل.
أجابت: (بكلّ سرورٍ يا صديقي العزيز".

كما تعرفين، الهوايات".
 (أن تجمع أشياء"). واصل فيرنر: (إنّه غباء. بودّي أن أفعل أشياء، بيدَيَّ
 - ولكنّك تستطيع بالتأكيد أن تزرع.
 وانظر كيف ينمو هذا الزّرع! كان بوسعي أن أتوصّل إلى هذه الفكرة بنفسي لو أنّهم لم يقولوا شيئاً" .
- (افي هذا معك الحقّ كلّه). قالت الجدّة: (اينبغي أن ترغب في فعل

ذلك بنفسك".
جلبوا سلّته وسُترته، وودّعوا بعضهـم، واقترحت الجدّة كأساً من
 ولم يقدّره سوى لارتباطه بذكرياتهما المشتر كة الغالية جلّاًّاً عليه. - (الأمر نفسه بالنسبة إليَ أيضاًا). أجابت الجدّة بصدق: (اخُخذ اتّجاهاً

مستقيماَ مروراً بـ ا(اصخور الحصان"؛ فالمياه هناك عميقةٌ طوال الطّريق، وحاول أن تفكّر بطريقةِ ما لخداعهـم".
ردَّ فيرنر : (اسأفعل، أعدكِكِ") وشغّل المحرّكّك، وانطلق في اتّجاهِ مستقيم. - (امن هؤلاء الذين سوف يخدعرعهم؟؟"). سألت صـوفيا.
 أن يفعل من دون أن يسألوه عن رغباته؛ ولهذا لم تعد لديه رغبة في شيء قطّ".

- (افظيعّ جدّا"ب). صاحت صوفيا: الا يمكن أن يحدث هذا معنا أبدآ!"). - (أبداً). قالت الجدّة.



## ديدان الطُعْمُ وغيرها

في أحد فصول الصّيف، وعلى نحوِ مفاجئ تماماً، بدأت صوفيا بالخوف من الحيوانات الصّغيرة، وكلّما صغرت زاد اد خلحو الحو
 الأوّل بعلبة الثّقاب لجعله حيوانها الأليف، امتلأت أصيافيافها باليرَ قات، والشّراغيف، والذّيدان، والخنافس، وما شـابه ذلك من كائناتِ لا يمكن تحمّلها، لكنْ نالت من صوفيا ما تنتظره كلّه من الحياة، وفي النّ النهاية، حتّى من حريتّها، لكنْ تغيرّ كلّ شيء؛ فأصبـح

 في كلّ مكان، ويمكن أنْ توجد بين غلافَيْ كتابِ، مسطّحةُ وميتةَ، ففي
 تشارك الشّخص حياته من البداية إلى النّهاية. حاولت الجدة الحديث
 العقلانيّ.
ذات صباحِ وجدوا بُصيلةَ غريبةَ على رمل الشّاطئ، وقرّروا زرعها خارج غرفة الضّيوف، ووضعت صصوفيا مجرفتها في الأرض لتحفر حفرة،

فقطعت المجرفة دودةً من تلك التي تُستعمل طُعماً لصيد السّمك، وقسمتها نصفين، وشاهدت صوفيا كلا النّصفين يلتفّان في التّراب الأسْمود، فرمت المجرفة من يديها، وتراجعت إلى جدار الكون، وهي تصني تصرن - (اسوف ينموان من جديد)" قالت الجدّة: (هذا أكيد؛ سوف ينموان من جديد. لا بأس، صدّقيني"، وبينما هي تضع البُصيلة في التّربة واصلت الكلام عن الدّودة، وهدأت صوفيا، لكنْ ظلّت شاحبيّ للّاحبّ للغاية، وجلست صامتة: على سلالم الشُّرفة، وذراعاعاهـا حول ركبتيها.
 الطُُعم. لو يهتمّ بها أحدٌ حقّاً، فسيكون عليه أن يكت أِّب كتاباً عنها"). في المساء سألت صوفيا عمّا إذا كانت كلمة some تُهجّأ بحرف a أم

t.me/t_pdf

بحرف 0.

- (ابحرف 0). قالت الجدّة.
- (الن أستطيع التقدّم في هذا الكتاب!". قالت صوفيا بغضب: الا الا يمكنتي التّفكير بما إذا كان عليّ أن أقلق بشأن التهجئة طوال الوّئ الوقت،
 صفحاتِ كثيرةٍ خيطتٌ معاً من ظهره، فرمته صوفيا على الأرض. - (اما عنوانه؟)، سألت الجدّة. - دراسة عن ديدان الطُّعم التي انقسمت إلى نصفين، لكنّي لن أكتبه أبداً.
- "إجِلسي في مكانٍ ما، وامْلِيهِ علي"). قالت الجدّة: "أنا أكتب، وأنتِ تقولين ماذا سأكتب. لدينا وقتٌ بلا حدود. والآن، أين وضعت نظّاراتي ثانية؟؟!.
كان مساءً مناسباً على نحوِ خاصِّ لأنْ يبدأ المرء بكتاب، ففتحت

الجدّة الصّفحة الأولى التي أضاءهها نورُ معتدلٌ أرسله الغسق عبْر النّافذة،
 الضّيوف هادئة، وفيها برودةٌ لطيفةٌ، ووراء حائط الغرفة جلس الأب يعمل.

- (أحبّ أن أراه يعمل). قالت صوفيا: (إذْ أعرف عندها آنه موجود. |قرئي ما كتبتِ".
- االفصل الأوّلها. قرأت الجدّة: (ابعضهم يصيد مستخدماً الديدان،
 إذا فكّر المرء بدودة طُعمب، وكانت الدّودة خائفةّ، فتتكوّر وتقلّص حجمها إلى... كم سيتقلّص حجمها؟؟! - مثلاً: إلى سُدس طولها.



 كانت تتمزّق وحسب أم إنّ الدّودة ذات تفكير إبداعيٌ؛ ذلك لأنّ المرء لا لا يعرف دوماً ذلك، ولكن... |. . .
- " لحظةه"). قالت الجدّة: ( هل لي أن أكتب: إذا كانت الدّودة لا تحتمل أم بسبب ذكائها؟".
- (أكتبي ما تشائين)" . قالت صوفيا بصمبر نافذ: ا افقط لكي يفهم القارئ.




ذلك، لكنْ على كلّ حال هي تحسّ بأنّ شيئاً ما حادّاً كالسكّين يصبح أقرب




 بعد أنْ هدّأت الدّودة أعصابها، أحسّت على الفور آنّها الآن قصرت، ثـّ تمّ شاهدت نصفها الآخر بججوارها تماماً، ولكي يصبح هذا كلّه سهل الفهـم




 ما يستطيعان، ثـمّ أخذا يتأمّلان الأمر، وأحسّا وأحّا بأنّ الحياة كلّها قد ألد أصبحت مختلفةً لكنّهما لم يعرفا كيف، أو بأيّ شـكل"، . استلقت صوفيا على ظهر ها في السّرير، وراحت تفكّر، وصار الجوّ
 - "أُتركيه). قالت صوفيا: (اغير مسموحِ لكِ بإشعال المصباح؛ خُخـي مصباح الجيب. اسمعي! هل كلمة (انفترض") صحيحة؟)، - (نعم)" . أجابت الجدّة، ووضعت مصباح الجيب المضاء على طاولة

السّرير، وانتظرت.

- (انفترض أنّ ما عاشه النّصفان كلّه بعد ذلك أصبح يعّا يعادل نصفاً فقط، لكنْ أيضاً بطريقةِ جعلتهما بهذا الشّكل، أو ذاك يشعران بان الارتياح، ثّمّ

يشُعران بأنه لم يعُد ثمّة شيءٌ ممّا فعلاه كان بشكلِ، أو بآخر، خطأهمبا،






 طويلاً، لكنّ الطّرف الخلفيّ هو عقلُّ بالنُ الصِّغر، إنّه يتذكّرّ نصفه الآخر
 صوفيا، وهي تجلس: شالآن يسأل الطّرف الخلفيّ: في أيّ اتِّجاهِ سوف



 الأشياء كما هي. هل كتبتِ كلّ شيءء قلته؟|". - (اكلَ شيء تماماًا). قالت الجّةّة. - (الآَن نأتي إلى خاتمة الفصل: لكنْ ربّما يعتقد الطّرف الأماميّ أنه


 الصّيد باستخدام الدّيدانها.

- ( أجل، أجل)". قالت الجدّة: (انتهت الدّراسة، وكذلك الورق").
- (ابل لْْ تنتهِ بعْده) . قالت صوفيا: (الآن يأتي الفصل الثّاني، لكنْ أفكّر بأنْ أُنجزه غداً. كيف يبدو لكِ هذا؟؟ ،.
- مقنعٌ جدّاً.
- (أنا أيضاً أرى هذا)" . قالت صوفيا: (ربّما يتعلّم النّاس شيئاً ممّا قلتُهُ).
 - الحيوانات الصّغيرة تثير حزنآ كبيراً. أتمنّى لو أنّ الله لم يخلّ الحّ


 فالغريزة لا تعمل بهذه الطّريقة، هذه الفراشات لا تفهم شيئّاً، وهي فنط
 تموت. هل أكملتِ الكتابة؟ هل يبدو جيّداً؟ - (إنّه جيّدٌ جدّآ1). قالت الجدّة.

نهضت صوفيا وهتفت: (ا'كتبي هذا: اُكتبي آنتي أكره كلّ شيءٌ يموت ببطء! قولي: إنّني أكره كلّ شيء لا يسمح لنا بالمساعدة! هل كتبتِ هذا بدقّ؟؟!.

- نعم، لقد فعلت.
- (اوالآن، يأتي الذّباب طويل الأرجُل . أفكّر كثيراً بالذّباب طويل

 الذّباب سحب سيقانه إلى الدّاخلَ أكّ أكتبي أنّ الأطفال الصّغار يعضّونون
 قليلاًا. واصلت صوفيا التأمّل، ووجهها بين يديها: "أكتبي: سمك، ثّمّ

فراغ. السّمك الصّغير يموت أبطأ من السّمك الكبير، ومع ذلك فإنّ النّاس


 رأسها؟ لماذا لا تتأكّدون من موت السّمكة؟ قد تكون الـون القطّة متعَبة، وقد يكون طعم السّمك رديئال، وهكذا تبدأ القطّة من ذيل السّمكة، فأصر أصرخ

 - (أنت تُمْلين بسرعةِ شبيدة). قالت الجدّة: (اهل سأكتب: هذا هو
جزاؤكم؟؟!.

- (الا". قالت صوفيا: (هذه دراسة. إِتهي عند: يتقافز)". صمتت
 أريد أن أشاهد غلْي السّلطعونات؛ إذْ تصبح عندئذِ مقرفةً، ويتوجّب الحذر
- (هذا صحيح") . قالت الجدّة مع ضحكةِ مكتومة.
 أكره فئران الحقل. كلّا. أكتبي: أكره فئران الحقل، لكنْ لا أحبّ أحبّ أنْ تموتِ



- (اجيّدة جدّآ)" . قالت الجدّة، وتابعت الكتابة بأسرع ما تستطيع.
 أمرٌ جيّدُ أنْ تعلّق، وأنْ تتسمّم بطونها وتنفجر ! لكنْ ما العمل؟ أُكتبي: ما

العمل لكي لا نعاقبها حتّى ترتكب شيئاٌ بالفعل؟ وبعد ذلك فات الأوان على أيّ حال؛ إنّه صعبٌ جدّاً، إنّها تلد تسعة أطفالٍ كلَّ عشرين دقيقةا). - ا"كلّ عشُرين يوماًا". غمغمت الجدّة. - (اوهي تعلّم أطفالها. والآن أنا لا أفكّر فقط بفئران الحقلّ، إنّما





 مكانٌ لرسمة الختام؟" . - (انعم)" . قالت الجدّة.

- (اهذه يمكنكِ أنت رسْمها"). أوضحت صوفيا: (اكيف يبدو؟). - هل أتلوه؟
- ا(لال). ردّت صوفيا: „الا، لا أظنّ ذلك؛ ليس عندي وقتٌ حاليّا، لكنْ احتفظي بالدّراسة لأطفالي".

t.me/t_pdf


عاصفة صوفيا

حين يُذكر ذلك الصّيف لا تُذكَر معه الـّنّ التي وقع فيها، إنّما يُعُرَّف


 يعادلان عشُر درجاتِ، أو إحدى عشُرة على حدٍّ زغْم بعضهمه، وصادف أنْ يحدث ذلك في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث تونِّ توقّ المذياع رياحاحاً خفيفةٍ
 نجتْ تلك القوارب، فليس سوى رحمة من الله؛ إذْ إْنّ العآصفة جاءّ في نصف ساعة، وتصاعدت بسرعة إلى أقصى قوّتها، وبعد ذلك حلّقت

طائرات الهليكوبتر الحكوميّة حول اللّاحل، والتقطت النّاس العالقين بين الجُزَيرات الصحريّة الصّغيرة، أو في قواربهـم التي ملأتها المياه، وهبطت تلك الطّائرات على كلّ جُزَيرةِ صخريّة فيها أثرٌ للحياة، وعند أبيّ أبسط مبنى، ودوّنت اسم الجُزَيرة، وأسماء النّاجين في قائمة. لو كان النّاس يعلّا
 وإعجابهم! ولسنواتِ عديدةٍ بعد ذلك ظلّ ساكنو السّاحل لا يقدرون على أن يلتقوا من دون أن يتحدّثوا عن العاصفة، وأين كانوا مو جودين وقتها،

وماذا فعلوا عند قدومها.
كان ذلك اليوم دافئأ، ويلفّه ضبابٌ مائلٌ إلى الاصفرار، وما ومضت الأمواج العالية الطّويلة في البحر مثل جيَّشان بالكاد يُلحظ، وفيما بعد حكِ حكى النّاسُ
 التي قرأوها في طفولتهم عن أعاصير التيفون، وكانت المياه لامعةً أيضاً على غير المُعتاد، ومنخفضة أكيَ أكثر من الطّبيعيّ. وضعت الجدّة العصيّ والشّطائر في سلّةِ، ووصلوا إلى ا"غروسكير
 اليُسرى، وساعدته الجدّة في التارب. تحمل (اغروسكير الشّماليّة) طابَعاً من الهجران العميق والسوداويّة، لكنهّم لم يستطيعوا منْع أنفسهم من الذّهاب إلى هناك، وكانت كابينة مرشد السُّفن الفارغة متطاولةً وواطئة،






جلس الأب على الشُّاطئ ليعمل، وكان الجوُّ شديد الحرارة، وزاد ارتفاع الموج، والضّوء الأصفر الشّديد عبْر الماء يضرب عينيه، فأسْند ظهره إلى الصّخرة وغفى. الحـ

- أحسّ كأنّ هناكُ عاصفةَ برقيّة). قالت الجدّة: ("و البئر تفوح برائحةِ

نتنةِ أسوأ من أيّ وقبِ مضى".

نظروا في فتحات البئر الصّغيرة، من خلال حلقات الـّات الإسمنت، إلى
 نفايات مُرشدي السُّفن.

> - أين والدك؟

- إنّه نائم.
- (إنّها فكرةٌ جيّدةه"). قالت الجدّة: (أيقظيني إذا فعلتِ شيئّاً مسلّياً). واختارت بقعةً من الرّمل بين شُجيرات العرْعر .
- "امتى سنتناول الطّعام؟ متى سنسبح؟) ". سألت صوفيا: (امتى سنتجوّل في الجزيرة؟ هل سنأكل، أو نسبح، أم إنّكما لن تفعلا شيئاً آخر غير النّوم؟!.
كانت هناك سخونةٌ، وصمتٌّ، وشعورٌ بالو حدة؛ البيت جاثمٌ مئل حيوانٍ طويلِ مسطّح تطير فوقه سنونواتٌ سوداء، كأنّها سكاكين في الهواء، مطلقَة

 وأحجار الرَصْف المستديرة، والرّمل، وخصرل العُشب الجافّ، وحُحجبت
 ويؤلم العيون، وارتفعت الأمواج العالية مثل تلالِ طويلةِ، وراحت تلقي

بنفسها لتتحطّم في موجاتِ متكسترٍِ على الشّاطيُ؛ كانت أمواجاً هائلة!!
 إنّي أموت من الملل، آمين").









 المياه نحو الأرض، واكتسحت المياه الـّوّواطئ، والعشبّب، والطُّحلب،

 شيء سريعاً وحادًاً، وأخيرأ، حدث شيء!





 صوفيا عاصفتها، وعلى طول السّاحل ساد الارتباك و التفاجؤ نفسه.

أحسّت الجدّة في أعماق نو مهاكيف كانت الأمواج المتكسّرة تتدحرج هادرةَ عبْر الأرض، فجلست وأخذت تصني إلى البحر و البحر
استلقت صوفيا على ظهرها فوق الّمّل إلى جوارها وها وهتفت: إلتّها
 - (اممتاز") . ردّت الجدّة: او لككنْ لدينا شِبالكُ في المياهبا .

ليس سهلاَ أن يسحب شخصٌ التِّباك بمفرده؛ أمّا مِّا مع الرّياح، فهو







 القارب، وراح يسحب، وأحاطت موجةٌ ثائرةٌ عريضةٌ بالتلسان الصّانِريّ، واصطدمت بعارضة مؤخرة القارب ودفعته، وعندما تراجع الما الماء استقرّ القارب بثباتِ على أرض الشّاطئ، فربط الأب القارب، ونِّ وأخذ الشِّباك بذراعيه، ودخل عبْر الجزيرة، مائلاً ضدّ الرّيح، تِبعتاه، ومُما متما متقاربتان
 السّاقين، وعصاها تضرب الأرض بـئدّة. أثارت الرّيح القمامة من البئر،

 نفايات مُرشدي السُّفن القديمة، والتّانة الخارجة منيّ مئر البئر، والحزن

البطيء للأصياف كلّهم. الجُزَيرة كلّها قد غُسلت ونُظّفت على يد الأمواج المتكسّرة، والزَّبد الأبيض المُتطاير .

- "هل يُعجبك هذا؟"). هتفت صوفيا: "إنّها عاصفتي! قولي: إنّ هذا

ممتع!!.

- (اممتعٌ جدّاً"). . ردّت الجدّة، وهي ترمش لتطرد ماءٌ مالحاَ من عينيها.



 يتطاير في الاتّجاهات كلّها.
- (اعجيبٌ أمري!). قالت صوفيا: (ادائماً أشعر بأنني طيبّةٌ جدّاً وقت العاصفة).
- (أحقا؟؟). قالت الجدّة: (اقد يكون هذا حقيقيّاً....). (اطيّبّة). فكّرت


مهتمّة)، و وأخرجت سمكة فرخِّ، وألقتْتْ بها على الصّتخرة. بحجرٍ كبيرٍ كسر الأب قفل باب كوخ مُرشدي السُّفن؛ فعل ذلك ليحمي أُنْرُ ته.
كانت الردّهة ضيّقةُ، وهناك ممرٌّ معتمٌ يقسم الكون وعلى الأرض كانت ثمّة طيور قد ماتت منذ سنين عديدة، طيور دخلت هذا البيت المتداعي، ولم تعرف قطّ كيف تخرج منـي الخِرَق والسّمك المالح، وفي الدّاخلى، تغيّر الصّوت المتوا وصارت لها نغمة تهديدٍ باطنيّة تزداد اقتراباً. دخلوا الغرفة التي على اليسار، والتي ما تزال تحتفظ بسقفها، وكانت

غرفةً صغيرةً للغاية: بسريرين حديديّين مكشوفين، وموقِد أبيضَ مزوّدِ بغطاء، وفي منتصف الغرفة انتصبت طاولةّ وكرسيّان، وكان ورق ون الحائط جميلاً جدّاّ، فوضع الأب سلّتهم على الطّاولة، وشربوا عصيرآ، وأكلوا
 السّمك من الشِّباك، وطوال الوقت كان الهدير القادم من البحر يتردّد في


القارب.
زاد ارتفاع الأمواج عند الجانب الخارجيّ المنحدر. تنهض موجةٌ إثر
 بالجبل مثل ضربات سوط، وعبْر الجزيرة كانت ثمّة سُتٌّ عاليةٌ من الماء
 الوقت في القارب مرّة أُخرى، وقام بتوتير أحد الأربطة، وحين عار عاد عاد صعد

 قْبل أنْ يغمر الدّفء الغرفة، ووضع الأب شبّبكة صيد الرّنجة على الأرض أمام الموقد لمن يريد النّوم، وكانت الشّبكة قديمةً جدّاً؛ بحيث إنّها تفتّت
 بالعمل.
صعدت صوفيا البُرجَ، وكانت غرفة البُرج صغيرةً جدّاً، فيها: أربعُ نوافذ، واحدةٌ لكلّ اتّجاهٍ من البوصلة، ورأت الجزيرة قد انكمشت، وأصبحت صغيرةً على نحوِ مخيفِ، فقط بقعة قليلة الأهميّة من الحـجر والأرض عديمة الألوان، غير أنّ البحر كان هائلا؛ أبيض وأصفر مختلطاً


موجوداً كلّه هو هذه الجزيرة الوحيدة، مطوّقةَ بالمياه، ومهِّدةً ومحميّةٌ بالعاصفة، ونسيها الجميع ماعدا الله، مُستجيب الدعوات. - (اآه يا إلهي!". قالت صوفيا بجدّيّة: الم أعرف أنّني بهذه الأهميّة؛ كان لطفاً منك، شكرآ لك، آمين".


 كاملاً بلوين أزرق فاتح فيا وورديّ، وأغصانِ متلوية ملوّنة بعناية. طبخت
 كثيراً، وبعد الطّعام خرج الأب ليطمئنّ على قاربه.
 نأتِ إلى هنا، وكنّا في بيتنا عندما بدأت العاصفة! "! الـا
 ولا أتذكّر إنْ كتّا أوْصددنا النّافذة". .

- ("قارب الصّيد"). همست صـوفيا.
- أجلز، وبيت النّباتات الزّجاجيّ، ونبتات السّوسنيّات التي بلا أوتادِ،

والأواني التي تركتها تنقع في ماء الخليج.

- (الا تكملي!"). صاحت صوفيا.

لكنّ الجدّة استمرّت بلا تفكير: الثمّ أفكّر بالجميع هناك في الـي الخليج. وبالقوارب كلّها التي خرّبتها العاصفة)".
نظرت صوفيا شزراً إليها وصاحت: (اكيف يمكنكِ أنْ تقولي ذلك، وأنتِ تعلمين آنه خطئي! لقد دعوت الله من أجل هذه العاصفة، فهبّت!"!. وبدأت تبكي بصوت عالِ، وأمام عينيها مرّت سلسلةٌ طويلةٌ من الصّور

المروّعة والمقنعة لقوارب محطّمة، وسوسنيّات، ونوافذ، وأناس، وأوانٍ تدحرجت في قاع البحر، وأعلام مزّقتها الرّيح، ونشّافة أوانِ. آهٍ يا إلهي! رأت كلّ شيء دحططّماً و دفقوداً.

- (اعلى كلّ حال، لقد سحبنا -على الأغلب- قارب الصّيد")، قالت الجدة. لكنّ صوفيا أحاطت رأسها بذراعيها، وبكت تحت ولـي وطأة كارثة

نيلاند الشرقيّة كلّها.

- "إنّه لم يكن خطأكّ". قالت جدّتها: (استمعي الآن إلى ما أقول: كانت العاصفة ستحدث في الأحو ال كلّها"). - "الكنْ ليس بهذا الحجم!"). بكت صوفيا: (إنّه الله، وأنا التي فعلت

ذلك!".
غربت الشّمس، وأظلمت الغرفة بسرعةِ، وظلّت النّار تشتعل في المو قد، وما تزال الرّيح تهبّ بالقوّة نفسها.
 إذا كان مثّلاً: عشُرة أشخاصي آخرون قد دعوه بأن يمنحهـم طقساً جميلًّ؟ وهُم قد فعلوا بالتّأكيد) .

- "الكنْ أنا التي دعوت أوّلاًا، قالت صو فيا: اوها أنتِ ترين بنفسك بأنه لم يَصِر طقساً جميلاًا! الـ.
- (الله氏). قالت الجدّة: (الله لديه الكثير ليفعله، فهو لا يكاد يستمع إلى...".
عاد الأبب حاملاً حطباً، وأعطاهما بطانيّةٌ كريهة الّّائحة، وخرج لينظر إلى الأمواج قبل أنْ تُظِلمَ.
- "أنتبِ بنفسلكِ قلتِ: إنّه يستمع إلينا)". قالت صـوفيا ببرود: القد قلتِ: إنّه يسمع كلّ شيءء ندعوه لأجلها".

استلقت الجدّة على شبكة صيد الرّنجة وقالت: ا(أجل، أكيد، لكنْ ها أنتِ ترين أنّني كنت الأسبق".


- وكيف كنتِ الأسبق؟
- لقد دعوت قبلكِ؛ هذا هو الأمر. - (اومتى دعوتِ؟)، سألت صوفيا متشگّكة. - صباح اليوم. - (ومع ذلك). انفجرت صوفيا بحدّة: (امع ذلك، أخذت معكك القليل
 - بالتأكيد كنت واثقة ... لكنْ ربّما اعتقدتُ أنه سيكون مثيراً أنْ نتدبّر أنفسنا بدون أشياء كثيرة معنا.... تنهّدت صوفيا. מأجل". قالت: (هكذا هو أنتِ. هل جلبتِ دواءكِ معكِ؟!.
- نمه، جلبته.
 أحدثنِه، لن أخبر أحداً بذلك. - (هذا نضلٌ منكِ). قالت الجدّة.

في اليوم التّالي، عند السّاعة الثّالثة، هدأت الرّيح إلى حدِّ مِّ مكّنهم من



 الهليكوبتر كما تمنّوا، ودوّنت اسمّ كلّ شخصي، وكلّ جلّ جزيرةٍ في قائمة.

## يوم الخطر

قرابة السّاعة الثّانية عشُرة من يوم شديد الحرارة، بدأ البرغش رقصهُ
 بينه وبين البعوض - يرقص في هيئة غيوم عموديةّية، ودائمأ بإيقاع؛ الملايِين والمليارات من الحشرات الطائرة الميكرُروسكوبيّة ترتفع وتنخفض بدقِّةِ مثاليّةٍ فيما هي تغنّي بصوبِ حادّا

 فيجب الحَذران. - "الماذا؟؟". سألت صوفيا. - لأنَه يومُ التّزاوج العظيمُ؛ حيث لا شيء الْ آمنّ، وعلى المرء أن يتوخّى الحذر حتّى لا يعبث بمصيره، فلا ترمي الملحّ المّا أو تكسري المرايايا، وإذا غادرت طيور الـّنونو منزلك، فالأفضل أن تتتقلي منه قْبُ المساء؛ الكثير من المزعجات مرَّةٌ واحدة.

- (الكيف تمكّنت جدّتكِ من اختلاق أشياء سخيفةٍ كهذه؟). سألت


## - وما معنى خرافات؟

فكّرت الجدّة قليلاً، وأجابت بأنّ معناها ألّا يحاول المرء تفسير الأشياء



 بتلك العلاجات، كان عليها القول: إنّ ما أعطته إيّاه لم يكن سوى قطراتٍ

جلست صوفيا وجدّتها على الشّاطئ لتُكملا حديثهما، وكان نهاراً
 الصّيف حرارةً، يحدث أن تترك القوارب شو اطئها مبحرةً من دون رَبابينها،
 بعضها، ويغدو الحليب حامضاً، وترقص اليعاسيب بجنونِ، وتصير الستحالي غير خائفةِ، وحين يعلو القمر، تتزاوج العناكب الحمراء في
 العناكب الصّغيرة المنتشية.

- (اربّما علينا تحذير أبي") قالت صوفيا.
- (الا أظنّه يصدّقَ الخرافات). ردّت الجدّة: (وبالمناسبة، إنّ الخرافات

قد عفا عليها الزّمن، ويجب أن تثقي على الدّوام بأبيكِ أكثر من غيرها". - (بالطبع") قالت صوفيا.

شاهدتا الموج العالي يحمل تاجاً كبيراً من فروع الأشجار الملتوية،
 ساكنا،، ويهتزّ بالحرارة فوق الصّخرة الجبليّة.

- "ألم تكن جدّتك تخاف قطّ؟). سألت صوفيا. - ا(كلّا هي كانت تحبّ إنحّ إخافتنا، وكانت تأتي لتناول الفطور، وتقول: إنّ أحداً سيموت الآن قبل غياب القمر؛ لأنّ السكاكين كانت متقاطعةً في الُُّرج، أو إنّها قد حلمت بطيورٍ سوداء").
- "احلمت ليلة أمس بخنزير غينيا"). قالت صوفيا: (اهل تعديني بأنْ تأخذي حِذركِ، وألّا ينكسر لكِ عظمٌ قبل غياب القمر؟؟").

وعدتها الجذّة.
العجيب هو أنّ الحليب قد فسد بالفعل، و كانوا قد أخر جو ا من الشّبكة

 والدها كانا متقاطعين، فأبعدتهما عن بعضههما بأسرع ما تستطيع، لكنْ ما حصل قد حصل بالطبع، وركضت إلى غرفة الضّيوف، وطرقت الباب بكلتا يديها، ففتحت الجدّة الباب على الفور.

- ("لقد حدث شيء". همست صوفيا: (السكيّن والقلم كانا متقاطعين على طاولة أبي. كلّا لا تقولي شيئاً؛ فلا شيء يمكنه أن يهدّئني!". - "الكُنْ ألا تفهمين؟ جدّتي كانت تؤمن بالخرافات"). قالت الجدّة: "(كانت تختلق ذلك؛ لانَّها كانت تشعر بالملل، ولكي تتحكم بعائلتها...".". - (أُسكتي". قالت صوفيا بـجديّة: (الا تقولي شيئا، لا تقولي شيئاً لي"،

وتر كت الباب مفتو حأ، وذهبت بعيداً.
جاءت برودة المساء الأولى، واختفى البرغش الرّ|قص، ووصلت الضّفادع، وبدأت بالغناء لبعضها، وماتت اليعاسيب على الأرجح، وفيا وفي السّماء غرقت آخر الغيمات الحُمْر في الغيمات الصُّفْر، وصنعوا معاً غيماً برتقاليّآ، وامتلأت الغابة بالإشارات الِّات والإشعارات، وكانت لها فيا في

كلّ مكانٍ لغتها المكتوبة السرّيّة، ولكنْ ما فائدة ذلك للأب؟؟ آثار أقدام



 حيث قرّرت أنْ تلتقي، ووراء الأُفق جلس مصيرٌ قاطعٌ لينتظر، فبحثت



 القمر إلى أعلى، وبدأ مداره الحتميّ.
صرخت صوفيا عبْر الباب: (اما هي الأعشاب التي كانت تلك الجدّة
تغليها؟!!.

- القد نسيت") أجابت الجدّة.

دخلت صوفيا. (انسيتِ)، قالت من بين أسنانها: (انسيتِ؟ كيف يمكن أن تنسي شيئاً كهذا! ماذا تريدينتي أنْ أفعل إذا أنتِ نسيتِ هذا؟ كيف
 وضعت الجدّة كتابها جانباً، وأنزلت عنها النظّارات. - القد أصبحتُ مؤمنةُ بالخرافات". قالت صوفيا: (أنا أكثر إيماناً بالخرافات من جدّتك. افعلي شيئاً! !.
عندئذ نهخت الجدّة، وأخذت ترتدي ثيابها.

- راُتركي الجوارب"). قالت صوفيا نافدة الصّبر: (اواتركي المشدّ كذلك؛ لآنّا في عَجلةٍ من أمرنا").

- מلكنُ إذا قطفنا تلك الأعشاب"). قالت الجدّة: (إذا قطفناها وصنعنا

إكسيراً، فهو لن يشربه".

- (اصحيح"، أيّدت صوفيا: (ربّما بالإمكان سكْب الإكسير في أُذنه؟").

لبست الجّة صندلها، وأخذت تفكّر.
فجأة! بكت صوفيا؛ لقد رأت القمر يعبُر البحر، ولا أحد يخمّن ماذا يفعل القمر، فهو قد يغيب فجأةً تماماً في الأوقات العجيبة التي تخصّهنه. فتحت الجدّة الباب و قالت: (الآن، ليس لنا أنْ نقول كلمةً واحدةَ، ليس لكِ

 في هذه الحالة يمكننا القيام بذلك على نحوٍ جيّدٍ للغاية)، كانت الجزيرة مشرقةً بضوء القمر، والمياهُ شديدة الدّفء، ورأت صوفيا جدّتها تقطف رأس قرنفلة، وعثرت على حجرين صغيرين،












إليه كلّه لمنع الحوادث والموت؛ فكلّ شيءٔ وجد له مكاناً في جيبها. ظلّت
 وصار اللّيل في غاية الهدوء، وحين عادتا إلى الكوخ قالت الجدّة: إنّ
الكلام ممكنٌ الآنْ.

- "الا تتكلّمي!". همست صوفيا: (إبقي صامتة، دعيها في جيبك". - (اجيّدل". قالت الجدّة، وكسرت قطعةً صغيرةً من السُّلّم المتعفّن، ووضعته أيضاً في جيبها، ثمّ ذهبت للنّوم، وغرق القمر في البحر، ونـيّ ولم يعد ثـمّة سببٌ للقلقَ
بعد ذلك اليوم كانت الجدّة تحتفظ بلفائف تبغها، وأعواد الثّقاب في
 أرسلت الجدّة معطفها إلى محلّ المكوى، وبعد ذلك مباشرةً الْتَوتْ قدمُ والد صوفيا.


## $\ddot{0} \underbrace{}_{0}$ <br> t.me/t_pdf



## آب / أغسطس






 ويعلَّق المصباح اليدويّ في خُطّافه قُرب الباب.

 إلى البيت، يوماً بعد يوم، ويُدخل والد صوفيا الخيمة ومضخّة الماء،

ويفكّ قيد الطّوّافة، ويثّت السّلسة بطوّافة الفلّين، ويُسحب القارب على العربة الصّغيرة إلى أعلى، ويُوضع قارب الصيد الصّ في المَحطبة مقلوباً على وجهه؛ تلك هي دلالات بداية الخريف، وفية وفي يوم آلخر آلـر بعد ذلك، تُستخرج



 ومجرفة الثّلج، وفي الوقت نفسه يتغيّر المشيهد بأكمله. لطالما أحبّت الجدّة التغيّر الكبير في آب/ أغسطس، ربّما مساره


 العشب البحريّ، وتؤذي الأمطار الطّويلة مهمّتها في تسوية الأرّارض وغسلها، والزّهور التي كانت في طَور التبرعم صارت ات حمراء الّاء، أو صفراء،
 ورودِ بيضاء ضختمة، وعاشت يوماً واحداً في روعِّ لا مثيل لها. ربّما كان المطر هو الذي سبّب للجدّة ألماً في ساقيها فـيا فلم تقدر على




 وهي تشعر طوال الوقت بأنّ الجزيرة باتت أنظف وأنظف، وأنف، وأكثر غربةً وبُعداً. "إنّها تهزُّنا). فكّرت ات (اوقريباً ستغدو خاليةً من النّاس تقريباً").

التليلي تزداد غمقاً أكثر فأكثر، وعلى امتداد الأفق سلسلةٌ لا تنقطع




 اللِّباك إلى المخزن، وكدّس الحطب أمام الموقد للّرّبيع القادم، ولإشعـال
 قريبةٌ إلى علامة المياه العالية.

- (ايجب أن نُدخل أوتاد الزّهور ". قالت الجدّةّة: (إنّها تُنسد المنظر").

 حَول كثير من الأنشياء.








 - الكنْ عندئذِ سنكون هنا"). قال والدصوفيا.
- (انحن لا نعرف أبداً عن الطّيور1). أبجابت الجدّة، وأنزلت السّتائر قْبل


 جديد، والأدوات تجدها تحت طاولة العمل. تححيّات طيّبةّل






 السجّاد على الأرض حتّى لا تبدو الغرفة غير وديّة خلا خلال الشّتّاء.
 على نحوِ غامضي، ومتوحدةَ نوعآ ما.
 وفي اليوم التالي غسلت ثيابها جميعها في المحطبة، ثمّ أحستّت بالتّعب،
 غدت غرفة الضّيوف مكاناً لكلّ شيء ينتظر الربيع التالي، أو لم تُعُد هناك الكّ

 وحزم الأسلاك والحبال، وأكياس النبات المتحلِّل، وأشياء أُخرى مهمّة،
 وبأولى التوقِعات عن (احتمال هبوب عاصفةال، وبياناتِ عن حيوانِ مِنْكِ

عُثر عليه مقتو لاَ بالرّصاص، وعن حيوانات فقمةٍ ميتةٍ وأشياء أُخرى، وقبل كلّ شيء كانت تستغرق و وتاً عند تلك الصّورة الجميلة للنّاسك في خي خيمته المفتوحة على بحرِر من رمال الصّحراء مع مع أسده الحـد (اكيف يمكنتي مغادرة هذه الغرفة؟)". فكّرت الجدّة.
لم يكن من السّهل دخول الغرفة، وخلع الملابس، وفتح النّافذة للهواء الّليليّ، لكنْ في النّهاية كان بإمكانها الاستلقاء ومدّ رجليها ونِّا أطفأت الضّوء، وسمعت صوفيا ووالدها يستعدّان للنّوم في الجهة الأُخرى من النّ
 من زيت التربنتين، وكان البحر ما يزال على صمته، وعندما نامت الجّدّة

 اليوم التالي يتوجّب أنْ يحمله الشّخص حتّى البّى البحر ؛ حيث ما ينبغي إخفاؤه كلّه يشكّل عِبْأ.
عندما استيقظت الجدّة ظلّت مستلقيةَ طويلاَ، وتساءلت عمّا إذا كانت



 لا تشعلي المصباح اليِويّ؛ لآنَّه فقط يجعلكِ تفقدين الاتّجاه والمسافة،


 السّقوط، أو فقدان طريقها، إنّما كانت تعرف أنّ الظّالّام مطلقّ، وتعرف ما ما يحصل عندما تفقد اليد قبضتها، ولا يجد الإنسان شيئاً يمسك بهـ ا"و كيفما

يكن") قالت لنفسها: (أعرف جيّداً جدّاً كيف يبدو كلّ شيء؛؛ لست في حاجةٍ إلى أنْ أراهل، . دلَّت ساقيها من طرف السّرير، وانتظرت قليلاَ، ثمّ سارت أرّا أربع

 واستدارت من البيت، وتر كت يدُها الحافّة، ولم يكن الأمر بالصّعوبة التي


 جلست الجدّة على جذع التقطيع، وانتظرت استعادة توازنها، وقد









 وليس قارب صيد"، تساءلت طويلاً فيما إذا كان عليها أن تذهب للنّو أم تبقى، وخمّنت انتها ستبقى لبعض الوقت".

# ة. 

t.me/t_pdf
t.me/t_pdf

## توفه يانسون (1914-2001)

روائيّةٌ ورسّامةٌ من أصولٍ فنلنديّة، تكتب بالّلغة السّويديّة.
اشتهرت بكتاباتها للأطفال، وابتكارها لشخخصيّات (المومين" التي
 لها خمسُ إصداراتٍ روائيّة، أهمّها: كتاب الصّيف، الذيّي رسمت لو حاته بنفسها.
درست الرّسم والرّسم الزّيتيّ في ستوكهولم (1930) (1936-1933)، وفي هلسنكي (1934-1936)، وفي باريس (1938).
 (1947)، ولوحةٌ جداريّةٌ لكليّة كوتكا المهنيّة (1951)، ولوحةٌ جداريّةٌ لمجلس مدينة ها.
حازت العديد من الجوائز والتكريمات الأدبيّة والفنيّة، منها: ميداليّة فنلندا الاحتر افيّة لعام 1976. جائزة هانز كريستيان أندرسون لعام 1966. جائزة الأكاديميّة السّويديّة لعام 1972. جائزة توبيليوس لعام 1978.
الجائزة الوطنيّة الفنلنديّة للآداب للأعوام: 1963، و1971، و1982. جائزة هلسنكي لعام 1980.

سمير طاهر
كاتبٌ ومترجمٌ عراقيٌّ، يعيش في السّويد.

درس الّلغة العربيّة في كليّة الآداب بـجامعة بغديا بِياد، ونشَّط في السّويد
 والسّياسيَّ، وترجم عسّرات النّصوص من اللّغة السّويديّة.

صدر له:

- فلسطين والشّرقَ الأوسط بين الكتاب المقدّس وعلم الآثار (تر جمة.
دار الكتب خان - القاهرة).
- إن كان للفأر هواجس (مجموعة قصصيّة. دار الدار - القاهرة). - أعطني ذلك الطّفل.. أعطني رائحةً قديمةً (مجموعة شعريّة. دار المحروسة - القاهرة).



## !إصدارات دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع



## telegram@t_pdf

 والدتها.
.

 نموذج مصعَّر لمدينة البندقِّة، وتأليف كتاب عن الحشرات.





 نهابة هنذه الرحالة.


