## oـــبـة



## 0ـتـــة| 848 سُر مَن قرأ

## حورج أورويل

العنوان الأصلي للرواية :
George Orwell Coming Up for Air

t.me/t_pdf

962022

الكتاب
شيء من الهواء
تأليف
جورج أورويل
ترجمة
محمد التهامي العماري

الترقيم الدولي :
ISBN: 978-9953-68-925-8
جميع الحقوق محفوظة
المركز الثقافي العربي (C)
الناشر
الـركز الثقافي العربي
$\frac{\text { ص. با الب: } 4006 \text { (سيدناء) ـ المغرب) }}{\text { البيضا }}$
42 الشارع الملكي (الأحباس)

$$
\text { هاتف: : } 3033390522 \text { ـ } 3076510522
$$

$$
\text { فاكس : } 305726522 \text { 212+ }
$$

Email: markaz.casablanca@gmail.com

Email: cca_casa_bey@yahoo.com

$$
\begin{aligned}
& \text { بيروت ـ لبنان } \\
& \text { ص. ب: } \\
& \text { شارع جاندارلٌ - بناية المقدسي } \\
& \text { هاتف: } 01350507 \text { ـ } 01 \text { ـ } \\
& \text { +961 } 1343701 \text { : }
\end{aligned}
$$

## جورج أورويل

##  <br> سُر مَن قراً

شيء من الهواء المنصش

رواية

ترجمة: محمد التهامي العماري

المركز الأقافي العربيا

الجزء الأول

## ة.... <br> t.me/t_pdf

خطرت الفكرة ببالي في الواقع يوم حصلت على طقم أسناني

ما زلت أذكر جيّداً أنّني قفزت من فراشي حوالي الساعة الثامنة
 كئيباً من صباحات يناير، بسماء رمادية شاحبة كدرة الدا ولمـحت من خلال فتحة النافذة المربّعة الحديقة الخلفية كما نسميها . مستطيل من عشرة أمتار على خمسة مكسوّة بالعشب، تتوسّطها بقعة جرداء، ومحاطة بنبتة جنبة الرباط. وهي حليقة توجد في خلفية كلّ بيت من بيوت إيلسمير، بالعشب نفسه وجنبة الرباط نفسها . الفارق الوحيد هو أنّه حيث لا يوجد أطفال لا توجد بقع جرداء نُزع عشبها . وبينما كنت أحاول أن أحلق وجهي بشُرة ألا
 في الأسفل، داخل كوب ماء على رفّ المغسلة، طقم الأسنان الذي يفترض أن يناسب هذا الوجه. ذلك أنّ طبيب الأسنان وإرنر سلّمه لي مؤقّتاَ بانتظار أن يجهّز طقم الأسنان الجديد . والحقيقة أنّ وجهي
 زرقاوان شـاحبتان، ورأس -حمـداً للـه- ليس أصلع ولا أثـيبـ.

وبهذه الأسنان الاصطناعية، سأبدو على الأرجح أصغر من سنّي الحقيقي الذي هو خمسة وأربعون.






 فيها خصري، كان محيطه حوالي متر وثلائين سنتيمترآ أو أربعين، لا لا أذكر على وجه التحلديد. ليست كرشي متدلّية حتّى الركبة، ولست الـي من من

 الرياضيين المكتنزين الذين يشيعون المرح في الجي الجماعة؟ فأنا على كلّ حال، فالناس يلقّبونني بالبدين الطيّبِ. البدين الطيّب بولينغ . واسمي الحقيقي هو جورج بولينغ . لكنّني لم أكن أشعر بنفسي في تلك اللحظة الشني





 بأن طقم الأسنان شيء حتمي في حياة الإنسان، لكن عند سقوط آخر

أسنانك الطبيعية، لا يعود بإمكانك أن تتومّم نفسك في وسامة ممثّلي

 صورتي على نحو أجلى. ما يشاع عن البُُدن من أنّهم لا يستطبعون

 قلت ني نفسي لن أثير امتمام امر أة تطّ، اللهمّ إذا دفعت لها مقابلاً نظير ذلك
 الصباح. أوّلها أنني متحرّر من ألعمل ذلك الـكي اليوم، لأنّ العربة القديمة التي أستعملها للقيام بجولاتي (ينبغي أن أخبر أخبركم بأنّني أشتغل في

إلى ذلك من المخاطر ، تُدعى السمندل الطائر) كانت قيد الإئِ الإصلاح
 كان لدي ما يكفي من الوفت لأزور عيادة طبّ الأسنان وأستلم طقم
 مدّة، وهو أنّني كنت أتونّر على سبعة عنر جـلى جنيها لا لا يعلم بها أحد
 شتخص زميل لي في المكتب يلـئى ميلورز عثنر على كتاب بعنوان تطبيت علم الفلك على سباق الخيل يوضّح كيف أنّ كلّ شيّ في السباق يتوفف على تأثير الكواكب وعلى لون ثياب الـي الفارس . وني أحد الـباقات كانت تشاركُ فرس تسمّى عروس القرصـي
 السعد حسب حركة الأجرام. راهن ميلورز المهووس بأمور التنجيم

ببضعة جنيهات على تلك الفرس، وترجّاني أن أفعل مثله. وتحت





 لهيلدا (هيلدا هي زوجتي) أو أحذية للأطفال لـنـيا لكنّني ظللت ربّ


 يمكن أن أفعل بها . كان أمامي خياران : أبحث عن امر أبرأة أقضي معها
 في أمور تافهة كالسجائر والويسكي. وبينما فتحت ألاني صنبور الماء


 بكميّة كبيرة من الجعة في قدح صغير . وتناهى إلى سمعي تدافع محموم أعقبه نداء مفزوع: (أريد أن أدخل إلى الحمام يا بابا !! "ليس الآن، ابتعد من هنا با با با

 لا أملك أن أفعل شيئاً . كنت أعلم أنّ هذا الصراخ نذير شؤم.

شــاء القـدر أن يـقع الــمرحـاض في مـنزلـنـا في الـحـمّام. أفرغت
 بيلي -وهو الابن الأصغر، في السابعة من عمره- من أمامي، متفاديادياً الللطمة التي وجّهتها له . ولمّا فرغت من من ارتداء ملابسي، وريّ ورحت أبحث عن ربطة عنق، تنبّهت إلى أنّ رقبتي ما زالت تكسوهـا رونا رغوة

الصـابون
إنّه لأمر مزعـج أن تجدَّ الصـابون على رقبتك. شيء يبعـث

 الأرضي مكدّر المزاج، متوثّباً للشجار

 الخشُبي حيث وُضع الإبريقان الزجاجيان وآلة سلق البيض الفضين الفية
 وقفت هيلدا واجمة لأنّ جريدة نيوز كرونيكل أعلنت عن الـن ارت ارتفاع ثمن





تبلغ هيلدا التاسعة والثلائين من العمر . أوّل مرّ مرّة رأيتها كانت

 رأسها بين كتفيها، وتشبك ذراعيها على صدرها كغنجرية عجوز

تراتب النار في الموحَد. إنّها من أولثك الناس الذي يتلذّذون بترقّب
 والطاعون والمـجاعات والثورات، فلا تحفل بها . ما يزع الـا ارتفاع تمن الزبدة المطّرد، وفا واتورة الغاز الباهظة، وأحذية الـاع الأطفال
 يشغل بالها . وقد انتهى بي الأمر إلى الاقتناع بأنّها تشا تقول لي وهي تتمايل شابكة ذراعيها على صدرها : "اولكن الأمر خطير يا جورج! أتساءل كيف سيكون مصيرنا.


الموقف . . . .
وتروح تردّد هذا الكلام على مسامعي بلا كلل
 هو أنّه لو صـدق ظنّها فسـيكـون أثر ذلك عـلـيهـا أقلّ بكـيّير مـمّا سيصيبني. بالعكس، ستستطيب بلا شكّ ما ستشُعر به من أمان

هناك.
كان الطفـلان تد نزلا إلى الطابق الأرضي بعـد أن استحمّا
 يضيّقان على أحد في الحمّام. وحين جلست إلى مائدة الإفطار، كانا

 والملاججة. لا يكنّان عن النجار رغم أنهما ليسا سوى اثنين : بيلي ذو السبع سنوات ولورنا ذات الإحدى عشّرة سنة. ينتابني نحوهمـا شعور غريب في معظم الأحيان، بالكاد أستطيع تحمّلهـها . أمّا عن


الـُمرهِقـة مـن الـعــر حيتث لا شـاغل لـهمـا سوى الــؤال عـن أمور
 سيما لمّا ينامان، يختلف شعوري نحوهما. أجلس خلال أمسيات الصيف المنيرة قرب سريريهما وهما نائمان أحياناً، بشعرهما الأقل قتامة من شعري، فتهتزّ أحشـاني، كما قيل في الإنجيل . في هذه الـن اللنحظات أقول في نفسي إنّ قيمتي قيمـة حبّة بازيـلاء جـافة، وأن
 وتعهّدهما حتّى يكبرا ويستوي عودهما . لكن هذا الشعور يقتصر على تلك اللحظات. أمّا في غالب الأوقات، فلا يبدو لي وجودي تافهاً البتّة . أشعر بأنّني على أحسن ما يرام، لا تنقصني الحيوية والطاقة، ،
 تحاصرها عصابة من النساء والأطفال، فلا تخطر ببالي لم نتحدّث كثيراً ونحن على مائدة الطعام . كانت هيلدا مستغرقة

 ونحن ما زلنا مدينين للمدرسة بخمسسة جنيهات من الفصل السابق. أكلت بيضتي المسلوقة ، ودهنت تطعة خبز بالكومبوت هـلـدا مصرّة علمى شـراء كومبوت مـن نوع غولدن كـراون الذي لا يتجاوز تُمنه بضعة قروش . وقد كُتب على بطاقته بأصغر حرف يس يسمح به القانون أنهّ يحتوي على : انسببة من عصير الفواكه الـعحايدة" . ورحت أتهكّم من المصنع بتلك النبرة الساخرة التي أتّخذها أحياناً،

 لأنّها تجد، على نحو غامضل الِّلْ أنه من غير المعقول التهگّم من كل ما



 وأخبراً، عند العاشرة صباحاً، قبل الوتَ الذي توتّعته، غانـي غادرت
 مقرفاً وبارداً . شعرت عند عتبة الباب بهبّة ريح لاذعة لامست المست رقبتي
 وأنني لزج من رأسي إلى أخمصَي قدمَيّ .


## 

هل تعرفون شـارع إيلسمير ويست بليتشـلي الذي أسكنه؟ رغم أنّكمم لا تعرفونه، فأنتم تعرفون عدداً كا كبيرآ من السُوارع التي تشبهه
تـعرفون الكيـيـية التـي تـجتاح بـها هـذه الأحيـاء الـفـواحـي


 علاوة على ذلك قبيحة المنظر بواجهتها المجصّصة، وحاجزه الـرها ذي الطلاء الل(مع، وسياجها من نبتة جنبة الرباط، وبابها الخارجي ذي


 سينتهي بها المطاف على الأرجح في أحد الملا جـئ، طُلي باب مدخلها باللون الأزرق عوض الأخضر .
 تافه كهذا في الإنسان! يداهمك على حين غرّ غرّة، فيصيبك بارتباك أشبه بما يتملّكك حين ينخلع نعلك أمام الملا .

لم أكن واهماً بخصوص صورتي ذلك الصباح. كان الأمر كما لو أنّني أشاهد نفسي وأنا أمشي في الثنارع برأسي الضخم الأحمر ،





 أولثك الذين يشتغلون بنسبة منوية. وحتّى حين أكون في أكي أحسن أحوالي، لمّا أرتدي بدلة جديدة وأدخّن السيجار ، أستطيع أن أنـئ أزعم



 وموقعي في السلَّم الاجتماعي، لا بلّ أنّي أبدو من الفنة الوسطى في الحي
كنت وحيداً في الشارع تقريباً . فالر جال هرولوا باكراً ليلحقوا





 يعيش فيها المعوزون -الذين يكسبون بين خمسة جنيهات وعشرة في

الأسبوع- في ذعر دائم من ربّ العمل الذي يستغلّهم شر" استغلال،


 من أن يطرد من عمله؟ صحيح أن العامل قد يشعر بالتعب الجّ الجسدي،
 في هذه العلب الإسمنتية. هنا يعيشُ أشخاص لون حين يغطّون في نوم عميقَ ، ويحلمون بأنتهم رموا ربّ العمل في تعر بنر، وأهالوا عليه كومة من الفحمر.





 المعاصر إلى جانب التأمينات التي أشتغل فيها . فهي مجال للسرقة الـي
 المكشوف. على أنّ العجيب في شركات العقار هو اعتقاد زباتنها

 العقارية، يكون إلهاً للمستتمرين في البناء، ولن بكون أيّ إيّ إله . لعلّ
 نصفه السفلي امرأة حامل، يمسكك بإحدى يديه مفتاحاً ضخمهاً -مفتاح الملجأ بالطبع-، وفي الأخرى قرناً خصباً تخرج منه أجهزة مذياع

محمولة وعقود تأمين واططم أسنان وحبّات أسبرين وواقيات جنسية وأسوار إسمنتية للحدانتق
الواتع أننا ني إيلسمير لا نصبح ملّاكُ منازلنا حتّى بعد الانتهاء







 أنّها تبيع الطوب والقرميد والألأبواب وإطارات النـي النوانذ وانـي والرمل
 وسكاترباي. ولن أتفاجا إذا قيل لي إنّها تبيع أيضاً، بهويّة أخرى، إنـي الخشب الذي تصنع منه الأبواب والنوافذ. تمّ إنّ إنّ شركة القرض هذه، وهو أمر ما كان ليفاجثنا رغم أننا ذهلنا حين علمنا بـا به، لا لا

 للاططفال. ورغم أنّ لا شيء كان منصوصأ عليه رسمياً، اعتقدَ الناس أنّ مروج بلات هذه ستظلّ كما مي، ولن يبنى عليها شيء إِيّ إلّا آنّ ويست بليتشلي كانت ضاحية في طور التوسّع، بحيث أقيث أقامت بها شركة رونويل مصنع مربّى سنة 1928، كما أقيم بها مصني إنـي إنجا إنجليزي
 الفترة، بدأ عدد السكان يتزايد، وثمن إيجار المنازل يرتفع. لم ألتقِ

تط ششصياً بالسير هربرت كروم ولا أيّ من الشخصيات المرموقة في

 فاجتاحت المنازلُ الحقولَ شـر شعر الناس بالتذمّر، وأنشأوا جمعيّة
 سرعان ما شـل" محامو شـركة كروم حركتنا، وغطّت البنايات كل

الفضاءات الفارغة
على انّ عملية النصب الحقيقية البارعة التي دنعتي إلى الاعتقاد


 في خدمة كروم. تحوّلنا جميعاً إلى ملاك محترئرمين، إلى محافظينين،

 خوف دائم من العجز عن دنع الأقساط، والتوجّس من وتوع شُئ


 العلب الضيّقة التي يسمونها المنظر الجميل، وإن إن كانت بلا بـلا جمال . وكلّ واحد من هؤلاء مستعدّ لبذل حياته فوراً من أجل حماية الجـي بلده من خطر البلاشفة
انطلقتُ في شـارع والبول، ومنه إلى هاي ستريت. هناكـاك قطار
 كنت مارّاً تذكّرت أنّ عليَ أن أشتري شفرات حلاقة، فدخلت إلى

أحد المتاجر . حين دنوت من منضدة الجناح الخاص بالعطور وموادّ النظافة، سـمعت رئيس الجناح -لا أدري ما إذا كان هذا الـا اسمه- يوبّخ الفتاة المكلّفة بالبيع. في تلك الساعة من الصباح، لا يكون المتجر محتشداً بالزبائن عادة . وأحياناً حين تدخل بعد فتح أبوابه مباشرة، ترى جميع البائعات مصطفّات ورئيسهنّ يقرّعهنّ تقريعاً يعلن به عن
 المتاجر تشغّل رجالاً موهوبين، ينقّلونهم من متجر إلى آخر من أجل تحميس البائعات. كان رئيس الجناح (أو لعلّه رئيس الطابق الأرضي

 بصوت أشبه بصوت منشار دائري : "كلا! أنا واثق تمـام الوئوق! واثق من أنّك عاجزة عـن القيام

بعملية حسابية".
والتقت عيناي بعينَي البانعة. من الواضح أنّها انزعجت من أن
 وتظاهرت بالاهتمام بشيء في الجناح المحجاور . أنّا هو، فا فاستمرّ في
 بحركة يعسوب.
أنا وأثق من أنّك عاجزة عن الحسـاب. مـاذا يضـيرك أنت إن نقّصت بضعة شـلنات من الحساب؟ مبلغ تافه! ماذا يمثّل شـلنـان بالنسبة إليك؟ لا شيء. الشيء الأهـمّ هو مـا يـنـاسبك أنـت، أمّا الآخرون، فليذهبوا إلى الجحيم!" .
دام هذا المشهجد خمس دقائق تقريباً، وكان صـدى صوته يتردّد في نصف الـتجر تقريباً . استدار الرجل مراراً موهـماً بـأنّ حصّة

التوبيـخ انتهـت، وأنّه انصـرف، لكنّه لا يلبـث أن يعيـد الكرّة من

 أميَل إلى البدانة، بوجه مدتلئ، تبدو من طينة أولئك الذين يخطينون



يجري
كان ذلك الرجل القصير يقف متصلّباً وقد نفخ صدره تعاظماً، واضعاً يديه تحت ذيل سترته كديك متغطرس . كان بإمكان هذا القرد أن يكون رقيباً في الجيش لو لو كانـ

 حتّى ليكاد شنبه يلامس وجهها، فتراها تتورّد وتتلوى. وبعد أن قّر أنّه أفرغ كلّ ما بـجعبته، راح مبتعداً بَهو مـيّل أميرال على منصّة قيادة .
اقتربتُ من المنضدة لكي أشتري شفرات الـحلاقة. كان ان يعلم
 أدهى ما في الأمر هو أنّ الفتاة كان عليها أن تتصرّف أماميا أمي كما لو

 بعد دقانق ممّا تعرّضت له من إهانـات الهـات كانت لا تزال متورّدة ويداها

 واعتقدنا معاً أنه سيعود للتقريع من جديد . ارتعدت فرائص الفتاة

ككلب أبصر السوط، ونظرت إليّ بطرف عينها نظرة لا تخلو من
 ما أغرب هذا!
تنـاولت شـفراتي وانصرفت وأنـا أتسـاءل : لـمـاذا يتـحـمّلـن،



 خدّين حمراوين في لون الورد، ومرفقَين مفتولَين، ، جديرَين بالعـين في الحدادة. لكنّه يقف هنـاك بسترته البيضاء وقد استـنـ استد على المنضدة، يفرك يديه وهو يقول: "انعم سيدي، أنت على حقّ سيدي! الـي
 بتقديمها لسيدي؟"ا، هو ينفّذ الأوامر طبعاً : الزبون دائماً على حقّ الـيّ .







 الـخيار في أقصى حديقته، ويســمح لزوجته بأن تـجلـي
 وضبّاط الشُرطة السياسية السوفيتية -كما تورد الكتب- أفضل الرجال

في حياتهم الخاصة، وأروع الأزواج والآباء. بل تجدهم أشدّ الناس عناية بطيور الكناري .. . إلخ. شبّعتني البائعة في جناح العطور بعينيها بينما كنـت أغادر المتجر . لو كان بمعدورها أن تقتلني، لفعلت. ما كا كان أشدّ حقدها عليّ بسبب ما شهدت! حقد أكبر من حقدها على رئيسها .


## 20 3

حلّقت طانرة قاذفة فوق رؤوسنا، وخيّل إلينا لدقيقة أو دقيقتين

 الشركات التجارية، يشتغلان على الأرجع في أحط أنواع الإشهار


 يحمالان حقيبَين سوداوين، وهما مستغرقان في الحديث، يتبّجّحان بمصطلحات قانونية للفت انتباهنا، وإظهار أنّهما لا ينتميان إلى

رحت أنظر من خلال النافذة إلى خلفيات المنازل تتراكض ذلك أنّ خطّ القطار هذا يخترق على مسافة طويلة من مساره أحياء عمّالية فقيرة، لكن من يرى من بعيد الباحات الخلفية الصغيرة حيث


 الأنظار . كنت جالساً بحيث أدير ظهري إلى القاطرة. ألقى أحد

العـاملَيـن في الإشهـار نظرة خاطفة إلى الطانرة، فحزّرت مـا كان يقول. الواقع أنّ جميع الناس يفكرون في الثـيء نفسهـ الّا لا يحتاج المرء إلى ذكاء خارق لكي يـخّن ذلك في تلك الأيّام. قد يستـمرّ
 الطائرات؟ سنهرول إلى الأقبية، وسنبلّل سراويلنا من الهلع وضـع أحد العاملَين في الإشهار نسخخة دايلي ميل بعد أن اطّلع على صفتحة سباق الخيل، وقال : پافاز تامبلغايت"، أمّا الـشخصـان الـلـذان يشـتـنـلان في مـجـال الـــانـون، فكانـانـا يتجادلان بنوع من التعالم حول الملكية الخالصة والإيجار الاسميك بينما تحسّس الرجل الآخر العامل في الإشهار جيبه، وأخرج سيجارة

رخيصة . فتّش في جيبه الثاني ثمّ التفت إليّ :
 طريقة في مخاطبتي! نسيت تمـاماً للحظة القنابل، واستغغرقت في التفكير في شكلي الخارجي كما تأمّلته هذا الصباح في الحمّام
 الشثيء الغريب في نظري هو أن جميع الناس، حتى أولئك الذين لا تربطك بهم أيّ رابطة، لا يتحرّجون في وصفك بنع انعت جارح لا لسّيء إلّا لأنك أميَل إلى البدانة . لو افترضنا شخصاً أحدب أو أحول أو أو منشوّ الشفة، هل كانوا سينادونه بلقب يذكّره بعاهته؟ أمّا إذا كان إن إِ الـــرء أكـرش، فـإنـهــم لا يـجـدون حـرجـانـأ فـي فـرزه. أنـا مـن نـوع

 ارتياد حانة التاج في بودلي (حيـث أذهب مرّة في الأنسبوع) دون ألن أن يقوم ذلك الحمار الغبي ووترز (وهو ممثل شركة مهابون رغوة البحر ،

لكنّه لا يبرح هـذا المكـان) بقرصي بـن أضلاعي وهو يهتف: من

 بمشاعري. فهم جميعاً يعتقدون أنّ البُدُن لا مشاعر لهم . أشعل العامل في الإشهـار سيجارته ، وتناول عود ثـقاب آبا آخر لينظف به أسنانه ثّمّ رمى لي بالعلبة بحركة لار لا لا مبالية . وتجاوز القطار على نحو صاخب جسرأ حديدياً، فلاحت لي في الأسفل سيارة بائع
 الشيء الغريب هو أنّ معتقدات الناس حول البدنـاء ليسـت خحاطئة






 أتساءل عمّا إذا كان الشّخص الذي انـي يقضي حياته كلّها بديناً، ويُنعت
 أن يستطيع ذلك وهو لـم يـجرّبه قَّ؟ لا يمكنـه أن يتميّلّ الـمو قـف

 روميو . ومن المضحك أنّه خطر ببالي شيء كهـن الجا قبل أيام بينما كنت أقرأ رواية بعنوان الحب الضانع جلبتها من أحد المتاجر ، تحكي عن شخص تركته عشيقته ورحلت مع شـخص آخر . إنّه شخـص لا لا

يختلف عن الأشخاص الذين يصادفون في الروايات، بوجه شـاحب معذّب، وشعر أسود، ودخل مريح. ما زلت أذكر المتطع على وجه

التقريب:
كان دايفد بذرع الغرفة جيئة وذهاباً، وتد وضع جبينه ببن

 ارتمى أرضاً وراح ينتحب، وقد أخذ منه البأس مأخذه.

أو شيء من هذا القببل على كلّ حال . ولم ألبث أن شغلت بالي فكرة، لأنّ الأمور تجري على هذا النحو . الناس -أو بالألحرى ألمرى


 معرفة أنّ ذلك ما زال يستهوي هيلدا . لكن لنتخيّل أنني تأنّيت، نهـل


 قليلاّ تمتدّ سقوف المنازل على مدّ البصر . سقوف وانـو واطئة حمراء
 كيف يلازمنا التفكير في القنابل! هي لا تسقط الآن بالطبع، لكنّها


 خسائر في الوقت الراهن. فالقاذفات المضادّة الـنّ لها صارت من التقدّم

بحيـث ستضـطرّها إلى التحليق على علوّ يتـجاوز ستة آلاف متر ولاحظوا ماذا يستنتج كاتب المقال : إذا حلّقت الطائرات على هذا العلو، فلن تصل القنابل إلى الأرض . أو لعلّه يقصد بالأحرى أنّ الْ قذائفها ستخطئ ترسانة وولويتش، وستصيب مناطق مثل إيلسمير . إلصـ لكن بعد تقليب الأمر من كلّ وجوهه، قلت في نفسي : لا يضير



 الجذّ، كلام فارغ. الحقيقة هي أنّ الـمرأة تأخذ الرجل كيفمـا كان

على محمل الجد، إن هو نجح في إيهامها بأنّه يهيم بها حبّاً

 صفات البُدُن. على أننّي في قرارة نفسي، لا أشعر، في الآن ذاته،

 إلغ . فلن تستطيع أن تشقّ طريقك في مـجال التأمينات إن كنت من هذه الطينة. أنا بالأحرى رجل عادي غير مغرق في الرهافة، أشعر


 رمقي- مهما كانت الظروف، وأنا مستعدّ للمراهنة على أنّني حتّى في زمن الحرب أو الثورات أو الطاعون أو الـمجاعة، أستطِيع البقاء لفترة أطول من معظم الآخرين. هذا هو معدن الرجال الـون الذي أنتهي

إليه . لكننّني حُبيت أيضـاً بشيء آخر . شـيء يـعود إلى المـاضي،

 داخل كل كتلة من الحجر تمئالًاْ
الشخص الذي استعار منّي أعواد الثقاب ما زال ينظف أسنانه وهو يقرأ دايلي إكسبريس. قال :
"افيما يتعلق بقضية السيقان، ما زالوا لـم يلقوا القبض على
الجاني" .
فأجاب الآخر :
اللن يو قفوه قطّ . لا يمكن كشف هويّة صاحبة الجئة من ساقيها .
السيقان تتشابها .
فاستأنف الأول:
اما يمكن أن يقودهم إلى الجاني هو الورق الذي لُفّت فيهه . كانت سقوف البيوت تبدو صفوفاً ملتوية هنا وهناك على ملّ ملّ البصر، مثل سهل لا نهاية له. إن أنت عبرت لندلد الندن في أيّ اتجاه، لن تجد غير المنازل، خمسة وثلاثون كيلومترأ من المنازل علـون انلى الأقل ،
 القاذفة لمّا يحين الأوان؟ وقد يتمّ ذلك من دون أيّ إنذار . فمن هنا هـا الغبي الذي سيعلن الحرب؟ لو كنت هتلر لأرسلت طانران الـوات أثناء انعقاد مؤتمر حول نزع السلاح. ذات صباح بينما يحتشد جسر لندن

 السروال الداخلي بالدم، ويغنّي الكناري على الجئث . وقلت في نفسي سيكون الأمر مؤسفاً مع ذلك. ورحت أنظر إلى

بحر السقوف هذا الذي لا ينتهي. كيلومترات وكيلومترات من
 الحديدية المتموّجة ودور السينما والمطابع الصـغيرة المـخفية في
 ضانامة! كيف سيعمّها السلام؟ يظنّها الناظر أرضاً بكراً بلا وحوش

 توجد فيها نافذة غرنة نوم واحدة تأوي قناصاً منتصباً خلف فلـ مدفع رشاش .
ولكن كيف ستكون الأمور بعد خمس سنوات؟ أو سنتـن؟ أو
سنة واحدة؟

## 4

أودعـت أوراقي بـالـــكـتـب. وارنـر هـو أحـد أولـئك الأطبـاء

 مححل تصوير ومتجر مواد مطاطية بالجملة. كنت قد وصلت قبل
 إلى مطهـم وجبات خفيفة، وهو مكان أتلافى ارتياده في العـي العـادة.

 وجبتك شلناً ونلاثة قروش، أمامك أن تاصن أنتار بين ليون أو إكسبريس دايري أو أ . ب. س، وإلآلا فعليك بالوجبات الحبا الخفيفة المقنزّزة التي تُقدَّم في الـحانـات: كأس جعة وقطعة من معـجون لـحم أبرد مـن الجعة .

في الخارج كان باعة الجرائد يلوّحون بالنسخ الاولى من جرائد المساء. وخلف منضدة محلّ وجبات خفيفة طلي بلون أحمر ساطع ،
 وفي الأتصى، ينبعث من مذياع صوتٌ معدني : فرووم، تي دي دي، بيرّ فرووم، بلانك. ماذا دهاني حتى أتيت إلى مئل هذا المكان؟ مـي سؤال

طرحته على نفسي بينمـا كنت داخلاً. فالأجواء التي تسود هذه





 من صنبور أو تُستل" من أنبوب ألومنيوم، بلا نضار مارة ولا ولا فرادة . ألا وأنت

 المكان، بما في ذلك المذياع، يجتهد في أن يقنعك بانّ الطع الطـا لا لا لا



 لسمكة حمراء.
يصرخ بانع بأعلى صرته بعناوين جراثدر انده و وقد كُتب على



 والجراثد في أعدادها المتعاقبة تومم بأنّ سـانر الأمة تولي هـا تاتين
 الساقان الوحيدتان القادرتان على إنارة اهتام القارئّ تلت في نفسي

وأنا أمضغ رغيفي إنّ جرائم القتل صارت معتادة هذه الأيام. كثرت الجيث المقطّعة الأوصال والأشلاء المتناثرة في الطبيعة، وهي جرائثم
 حين كانت تقع، تُتُهر بين الناس، ويتحدّنون عنها لمدّة طويلة وفي تلك اللحظة عضضت إحدى السجقتين، و . . . يا إلهي! لكي أكون صريحاً معكم، لم أكن أنتظر أن أجد في المي السجق

 سـأحاول أن أقدّم لكم فكرة عنه
كان جلد تطعة السجق كالمطاط طبعاً، وطقم أسناني لم يكن




 يزعمون أنّها من فرانكفورت، ومرانيا ومحشوّة بالسمك! ). قمت من مكاني
 طعمها، إن كان لها طعم أصلاً إِّا
لوّح في وجهي بائع الجرائد بعلد من ستانداندارد وهو يصرخ: الالساقان! الكشنف عن أخبار رهيبة! نتائج السباقات! كلّ شي
 ورحت أتساءل أين سـأبصقها . وتذكّرت أنـني قرأت ذات ذات يور مقالاًا
 بسمونها بدائل . يقول المقال إنّهم يصنعون السجق منـ السنائ السمك،

والسـمك من شيء آخر . من يصدّق هذا! كلّ ذلك أشعرني كما لو

 وسهل ، زائف ومسوّغ . كلّ ما فيه مصنوع من مادّة أخرى . حيثـما ذهبت لا تجد غير السيلوليت المطاط والحديد الملمّع والمصابيع


 تحت أشجار مشمرة מلا لون لها"ه، "امحايدةه" . لكن حين تلمس الواتع بأصابعك، وتقضم من شيء صلب، قطعة سجق مثلاً، تجد سَمَكاًا متعفّناً داخل جلد مطاط، وتتفجّر القذارة في فمك
 أسنان بديعة ناعمة، تلتصق باللثة جيّداً . قد يكون من الغـي الغباء القول إنّها تعيـدك إلى الشُباب، ومـع ذلك فهـذا هـو الواتع. أبتسـم لنفسي في واجهـة أحد الـمتاجر الزجاجيـة ونـي ولاحظت أنّهـا ت سيّئة . فرغم أنّ وارنر يعرض أسعارأ تفضيلية، إلا أنّه يتقن عمله، ولا يعطيك الانطباع بأنّه يقدّم عرضاً ترويـجياً على شانـلـن

 يبدو أنّه يختارها كما يختار الصائغ جواهر العِقد . لذلك فإن الِّ من يرى

هذا الطقم في فمي لن يداخله شكّ في أنّها أسناني الطبيعية الـي وبينما واصلت طريقي في الشارع، ألقيت نظرة في زجاج متجر آخر، فلاحت لي صـورتي بـالكـامل، وتهيّأ لي أنّني لا أرى هيئة مضحكة على كلّ حال . صحيح أنّها أميَل إلى البدانة، لكن لا لا شتيء

فيها معيب يثير الأنظار. وحتى احمرار الوجه، فكثير من النساء لا ينزعجن منه. وقلت في نفسي: ما زال الرجل يفيض حيوية! وتذكّرت


 موسراً، بسبب الجنيهات، دخلت إلى متجر تبغ لأشتري سيجاراً بستّة قروش، وهو النوع الذي أفضّله. لفافة بطول عشّرين سنتي الجـيمتراً،
 هذه الأرض ينبغي أن يكون له معنى

 الرفيع طقمي الجديد. وراق مزاجي فجأة ، وركين الـني ميل إلى التفلسف
 العمل . واستأنفت تأمّاتي التي بدأتها صباحا الطانرة تحلّق فوق القطار . كنت في حالة مزاجية إلهامية. تلك الحالة التي تستشعر فيها وشوك نهاية العاللم، ومع ذلك يخامرك إحساس بالانتشاء.

انطلقت أمشي في شـارع ستراند باتجاه الغرب، ورغم برودة


 بها سكان لندن. إنّها زحمة الجَوَلان المألوفة: الحافافلات الحا الحمراء المتسلّلة بين السيارات، والمحرّكات الهادرة والزمّارات المتعالية. وقلت في نفسي: هذا الصخب قمين بإيقاظ الموتى من مراقدهم، مع

أنّه لا يوقظ هؤلاء الناس . وخلت نفسي الرجل الوحيد الصاحي في مدينة كل" أهلها مسرنمين . هذا وهـم بالطبع • حين تسير وسط حسُد
 ككائنات آلية. على أنّهم قد يروك على الأرجح مثلما تراهم . وبـلـ وبلك فإن استشعار الحرب الذي تملّكني في هذه الأثناء، من أنّها
 نحمله بداخلنا بشكلٍ من الأثشكال. بل إنني أستطيع أن أفترض أنّ داخل هذا الحشد يوجد أناس يتحخّلّون في أذهـانهـم انفجار القنابل
 الأقل يفكّرون في نفس ما فكرت فيه، وفي اللحظة نفسها . لكنّني قلت في نفسي رغم كلّ ذلك: إنّنا جميعنا نقف على سطع سفـ سفينة تحترق، وأنا الوحيد من يعرف ذلك. ورحت أنظر إلى وجوه هؤلاء الأغبياء وهي تتدفقّ من حولي . وقلت في نفسي ما أشبهـهـم بلِيَكَة رومية تنتظر أعياد الميلاد. لا يشعرون بشيء مهما يتربّص بهم . كنت كما لو أنّ عيني تُصدران أشعّة إكس، كما لو أنتي أرى هياكل عظمية

حاولت أن أتخيّل ما ستؤول إليه الأمور بـعد بضـع سـنوات. وتراءى لي حال هذا الشارع بعد خمس سنوات، أو بالو بالأحرى بعد

ثلاث سنوات، أي"ّ بعد بداية الحرب.
 ملامححه ستتشوّه قليلاً . ستحصل خلا خسائر، وسيبدو كلّ شيء متناثر الأشلاء. الواجهات فارغة تقريباً ومغبرّة بحيث لا يُرى من خلالهـا شيء. وفي شارع جانبي قريب، تركت قنبلة فوهة ضختمة، بينما تبدو كتلة من المنازل المحترقة كضرس عظيم مسوّس . يظهر المكان هادئأ

على نحو غريب، والناس مهزولين. تعبر فرقة من الجنود الشارع، أفرادها هزيلون يجر جرون خطاهـم، يتقدّمهم رقيب ذو شنب مريبر معقوف،
 يسعل حتّى لتكاد روحه تزهق، ومع ذلك تراه يصرخ بين نوبتين من السعال، كما لو أنهّ ما زال في ساحة التدريب:
 أتبحث عن أعقاب ستجائر؟ لقد التقطوها قبلك منذ زمن بعيد! الا وتعتوره نوبة سعال جديدة . يحاول عبيأ السيطرة عليها ، فينني حتّى يـلامس صـدره ركبتيه، ويكـاد يلفظ رئتيه . يـمتقـع لونه، تـّم تستحيل الحمرة إلى زرقة، وتدمع عيناه.
 جنودنا البواسل أسروا مئة ألف من عساكر العدو . وأرى تحت سقف أحد مساكن برمنغهام المتواضعة، طفلاً يبكي بصوت مرتفع بلا انقطاع من أجل قطعة خبز، فتنهره أمّه فجأة وقد عيل صـل صبرهـا قا قائلة : األن تكت عن العويل أيها الولد القذر؟؟، ثـّمّ ترفع مئزره، وتنهال
 أرى كلّ هذا . أرى الملصقات وطورابير التموين، أرى زيت الخروع وع والهراوات والرشاشات تطقطق في نوافذ الغرف.
 المتعذّر تصديق ذلك. أيّام أقول فيها لنفسي إنّ الجرائد هي التي تتعمّد إشاعة هذا الفزع. لكن في أيّام أخرى يساورني شعور عميق بأنّا لن نفلت من هذا المصير . يهتف باعة الجرائد بقرب تشارين كروس بعناوين آخر الطبعات


صغير ظهر على إحدى تلك الجرائد : اتأجيل زواج الملك زوغ" الملك زوغ، يا له من اسمم! من المستحيل ألّا يتصوّر من يسمعه أنّ صاحبه ليس شخحصاً في سواد الأبنوس . لكن في تلك الأثناء وقع أمر غريب. لقد سبق ألن أن صادئتُ اسن اسم

 روث الخيل أو . . . مهما يكن، فقد أيقظ ذلك في نفسي العديد من

الذكريات.
الـماضي هـو أيــاً شيء غريـب. إنّه يرافقـك طوال الوقـت، وأفترض أنّك لا تكاد تقضي ساعة دون أن تفكّر في لحظات تعود إلى إلى
 واقعياً في أغلب الأحيان، وأنّه ليس إلّا متوالية من الأحدات حفـا حفتها
 سمعتته، أو ربّمـا رائحة شـمـتهـا -ولا سيمـا الرائحة-، بانطلاق العملية، عندئذ لا تسترجع ذاكرتك قطعة من الماضي فحسبـ، بل بل تجد نفسك في قلب الماضي حقيقة. هذا بالضبط هو ما وقع لي. بهذا النحو عادت بي الذاكرة إلى كنيسة بينفيلد قبل ثمان وثنائين سنة. ظاهرياً كنت لا أزال أمشي في شارع ستراند -أنا الرجل البدين
 بولينغ، طفل في السابعة من عمره، الابن الأصغر لصامويل وبيل بولينغ، تاجر الحبوب والبذور، القاطن بـ 57، شـارع بينفيلد. كان ذلك يوم الأحد صباحاً، وما زالت رائحة الكنيسة تمالا أنفي . نعمّ، ما ما زلت
 من الرطوبة والغبار والعطن. رائحة حلوة الطعم، يمتزج بها شيء من

الشمّع والبخور. وفي صباح الأحد تكاد تحجبها رائحة الصابون والفساتين الصوفية، لكن تبقى مع ذلك الغلبة لرائحة النبار والعطن الحلوة التي تشبه رائحة خليط من الحيـاة والموت، أو بالأحرى رائحة مسحوق الجئث. كان طولي حينذاكُ متراً وعشُرين سنتيمتراً تقريباً . أقف على المجثى حتّى لا يحجب عني المقعد الذي أمامي الرؤية، وأستطيع









 أقرب المقاعد من المنبر . شوتر رجل قصير أميَّل إلى البدانة، ذو



 رأيت شـخصاً في مثل نحوله، حتّى ليخيّل لمن يراه أنـيّ أنه يرى هيكلاً
 صفراء تتحرّكُ صعوداً ونزولاً كفكّ جمجمة في متحف نـر خاص بعلم

التشريح. ورغم هذا النحول المرعب، فويذيرال صلب كالحديد.



 أشبه بخوار أو هدير أو قرقرة منبعثة من الأعماق. فمهما كانت حدّة الصوت الصـادر عن ويذيرال، تدرك بأنّ نفسَه ما زال طويلاً . لذلك كان الأطفال يلقبونه دمدمة البطن

كان صوتاهما يتجاوبان، لا سيما في المزامير . وكان ويذيرال
 في وعيي الطفولي، كنت أراهما عدوَّين لدودَين، يبذل كلّ منهـما أقصى ما يستطيع لإسكات الآخر . يزأر شوتر : پأنت من ترعاني، يا يا إلهي"، فيردّ وــذيرال : "لـذلك لن يـحوجنـي شيء" بصـوت يـكـاد
 من الغالِب منهما. أمّا أنا فكنت أنتظر على أحرّ من الجمر الترنيمة





 يُدحرج بعنف. ولمّا علمت لاحقاً بكيفية كتابة الاسمين، تمثلت في
 استوحيتها من إحدى الــوسوعات الــعبية. كان هـذان الرجلان

يتصوّران لي كتمثالَين عملاقَين بارتفاع ثلاثين قدماً، لملكِين جالسَين
 وجه.يهما ابتسامة غامضنة
ما أغرب أن يراودني كل هذا الآن وأنا في الكنيسة! وما أغرب

 فساتين يوم الأحد، ولحن الأرغن المخنوقن، والأصوال الأصوات الهادرة،








 غير مفهوم، ولم يكن أحد يرغب في نهـهـه . كان كدواء غريب يريب يلزم





 ممزوج برائحة معابر حلوة، وفساتين صوفية وأنغام أرغن مخنوة

هذا هو العالم الذي عاودني عندما رأيت اسم الملك زوغ على ملصق إحدى جرائد المساء. وخلال لـحظة لـم أجد نفسي أتذكّره فحسب، بل منغمساً فيه. وبطبيعة الحال، مثل هـل هذه المشناعر لا تدوم إلا بضع ثوانٍ. وما هي إلّا هنيهة حتى أحسست بنفسي وكأنني أفتح عيني من جديد، فأجدني في الخامسة والأربعين من عمري، وسي وسط


 مبايناً تماماً . كنت كما لو أنّني تنفّست من فوري هواء سنة 1900 النني. وحتّى في تلك اللحظة، ومع أنّ عينيّ مفتوحتان بحيث أبصر



واقعية من صباح الأحد في بينفيلد قبل ثمان وثلاثين سنة رميت السيجار، وواصلت السير ببطء. تذكرت روائح الجيف، بل إنّني ما زلت أشمّها الآن بشكل من الأشكال . أنا فـا في بينفيلد عام 1900 . بـساحـة السـوق، بـجـانـب مـورد الـدواب. يـحشـر حـصـان الحوذي أنفه في المخلاة. في متجر الحلويات تزن الأمّ ويلير قرشين
 المؤخّرة، بسرواله الجلدي القصير، شابكاًا ذراعيه. العمّ إيزكيل يشتم

 يتقيؤون في ساحة الفندق . الملكة في إقامتها بويندسور، والله في السماء، والمسيح على الصليب، ويونس في بطن الحوت والفتية شدرخ وميشخ وعبدنغو في النار المستعرة، وسيحون ملك العموريين

وعوج ملك بيسـان، جالـلـان على عرشـهـمـا، يـحدّق أحـدهــا في الآخر دون أن يفعلا شيئاً، متشبّثين بمكانيهما كأثفيتين.
 ما أريد قوله هو أنّ الحياة فيه كانت طيبة . إنّ هذا العالـم عالمي الـمي وعالمكم أيضاً .

àno<br>t.me/t_pdf

## الجزء الثاني

## 1

العالم الذي تمثّل في ذاكرتي على نحو خاطف لمّا رأيت اسم
 أعيشٌ فيه الآن لدرجة يتعَّر معها عليكم أن تصدّقوا أنّه كان عالمي
أتول في نفسي إنّكم لا بدّ أن تكونوا قد شـكّلتم عنّي صورة




 اليسر . قد يبدو هذا غريباً، لكن لو طال عمر بـر أبر أبي حتّى رآني الآن،

 من الوسط الذئي أتـت منه. وفي بعض لحظا لحـات حياتي، بلغت درجات ما كنا لنحلم بها في الماضي، أيّ قبل نشوب الحي الحرب
 التـعبير . كم سيلزم من الوقت قبل أن ينـسوا ويجيبوك : أيّي

حرب؟!ه. . بالنّنبة إليّ نعيم ما قبل الحرب كان موجوداً قبل حرب البوير . نقد ولدت سنة 1893، وما زلت أذ أذكر اندلاع الـاع حرب البوير
 تعود إلى السنة التي سبقت ذلك الحدث


 تمنعنا، أنا وجو (أخي الأكبر) من الدني أنيول إلى المتجر . ما ما زلت
 رائحة العنبريس الممزوجة برائحة الجبس المبلل . ولم أتمكّن من
 سنوات عديدة. أبصرت فأراً في أحد صناديق الطني الطحين، ما ما إن رآني
 حوالي السادسة من عمري لمّا حدئت هذه الواتعـئ





 يشبه الوحي بأنّ كلبنا، وأنّه يدعى نيلر . وبالطريقة نفسها اكتئشفت أنّ أنّ

 والرفش القصديري، والحروف البيضاء الـكتوبة على الواجهة

والعصفور المغرّد في القفص -الذي لا يبدو بوضوح من الرصيف
 أستوعبها إلاّا واحداً تلو الآخر ، مثل قطع لعبة الأحجية.
 مبادئ الجغرافيا . تدرك أن بينفيلد لا تختلف في شيء عـئ عن بقية القرى

 تزال موجودة) على بعد أقلّ من عشّرة كيلومترات من نهر التمز ، وتمتدّ فيما يشبه الوادي، تفصلهـا عن النهر تلال منموّجة . وهذه التلال تحيط بها تلال أعلى تكسو قممها غابـا


 اختفت منذ قرن. لا بدّ أنتني كنت في الــابعة من عمري لـّا وعـا وعيت

 التقرية شبراً شبر آ . كان شـكلهـا عبارة عن صليب تتوسّطه سـاحة السوق، وكان متّجرنا يقع في الشـارع الرئيس قبل بلوغ السوق بمسافة تصيرة. وعند الزاوية يقع متجر حلويات السيدة ويلير حيث كان كان بالإمكان شراء الحلوى بنصف ترش . وقد كانت السيدة ويلير عجوزاً شـمطاء قذرة يشتبه الناس في أنها تمص كريات الحلوى وتعيدها إلى

 لسجائر عبد الله -يظهر عليها جنود مصريون، والغريب هو أن تلك

اللـوحة لا تزال قانمـة إلى اليوم-، تنبعـث منه رائحة مشروبات
 ساحة السوق، فكان يوجد مورد الدواب الحجري، تطفو على ماثه دائماً طبقة رفيعة من الغبار والتبن
 السنة بكاملها . أنا أدرك أنّ الأمر مـجرّد وهمه، كلّ ما في الأمر هو أنني أحاول أن أشرح لكم كيف أتذكّر الأشياء. لو أغمض عينَيْيَ لكي

 سـاحة الــوق، وحصـان الـحوذي الـحاشُـر رأسه في الـــخـلاة وهـو يمضـغ ويمضـغ . . أو أتذكّر عصر يوم قائظ في الـمروج الور الواسعة
 حديقة العمال حيث تنبعث من فوق الأجمة رائحة الغليون والزهر لكنني أتذكر أيضـاً، على نـو من الأنحاء، الفصول الأخرى الأنرى، لأنّ

 يوليو كنا نجد التوت البري -على قلّته- وتوت العليق الذي الني يحمرّ في
 والبندق. وكانت أفضل حبات البندق بعيدة المنال دائماً . بعد ذلك
 وفاكهة وردة المسك ذات المذاق المرّ، بعد تخليصها من الأهداب. أمّا حشيشة الملوك فتكون لذيذة في بداية الصيف، لا سيما عند



والزبدة. وهناك أيضاً جوز البلوط والنفل الخشببي ذو المذاق اللاذع. وحتّى حبوب نبات الجدي تكون أنضل من لا شيء عنئ عندما يشتدّ بنا الجوع ونكون بعيدين من البين البيت



 صغيرة. كانت كاتي قد بلغت الثانية عشرة من عمرها الْا لمّا أنّا أقفل جو











 لإصلاح الدراجات الهوائية، لكنّه كان يحظى لدى الأطنا لانيال بسحر

 بيننا، إذ كثيراً ما كانت تغضب قائلة إنّنا أكلنا جُلّ الحلوى، ولم

نترك لها سوى الفتات. ففي تلك الفترة كان بإمكانك أن تشتري مئة


النصف على ما يمكن أن تحصل عليه بالثـدن نفسه في محلّ آخر وقد كانت خلطـة الـفردوس عبـارة عن مزيـج مـن فُتـات مـختلـف الحلويات. وكان تُمّة أيضاً حلويـات أخرى بـرس أشكال متنوعة: مصاصات بالغة الطول يستغرق استهلاكها نصف

 الفشار . على أنّ كثيرآ من حلويات تلك الفترة انقرضت الون الآن. كانت ثمّة حلوى مسطّحة بيضاء نقشت عليها شعارات، وكنـلك علبة عود ثقاب إهليجية الشكل، بداخلها مادة لزجة ذات لون وردي، ومعها ملعقة بالغة الصغر تستعمل لأكلها . لم يعد لكل ذلك إلك أثر اليوم مئلما
 وقناني المشُروبات الغازية الضخمة هكذا، فحين أتذكّر طفولتي، يخيّل لي أنّ الزمن كلّه كان صيفاً، بحيث أستطيع تحسّس العشّب من حولي -وهو بـر بطول قامتي-ـ،


 تسحبني من يدي وهي تصرخ: اتعال أيها الرضيع !اله أو تصيح في في

 السراويل القصيرة مع جوارب سوداء تصعد فوق الركبة، وينتعل حذاء

ضخماً مثل كلّ أطفال ذلك العهد. أما أنا فكنت أرتدي دائماً وزرة
 ترثها الأخت الصغرى عن الكبرى . وكانت تضـع على رأسهـا قبّعة

 ضئيلة، بالكاد أطول من جو، لكنّها تتدبر أمرها مع الأطفال جيّداً . ففي أسرة مثل أسرتها، كلّ طفل مدعوّ إلى العناية بالأصغر منه بمجرّد
 فتجيبك بمثل أو قول مأثور من شأنه، في نظرها، أن أن يفحمك كانت أسرة كاتي تقطن كوخاً حقير آ في حيّ بئيس يقع خلف انـف
 جهدهم لكي ينقطعو| عن المدرسة الإجبارية، وهو ما كان يسيراً حينئذ . وما أن يصير الطفل قادراً على المشني حتّى يشرع في

 عن أخذنا للنزهة، أي لـّا بلغ جو الثامنة، وتدّروا أنّه أوقع من أن يُعهد به إلى فتاة صغيرة. كان قد اكتشف أنّ إخوة كاتي لا ينامون كلّ كِّ
 استفزازها والتنكيد عليها بسبب ذلك مسكينة كاتي! أنجبت طفلها الأوّل وهي لا تزال عشرة من عـرهها . ولا أحد كان يعرف -ولا حتى هي نفسهـا من الا
 الطفل في ملجأ بينما ذهبت هي للعمل في والتون . بعد ذلك بـلك بـدّة قصيرة تزوّجت من شخص يستغل في تبييض الأواني، وبسبب هذه فـي

الزيجة زاد وضعها الاجتماعي سوءاً. وكانت آخر مرّة رأيتها فيها سنة




 سجاداً متآكلاً . إنّها كاتي التي لم تكن قد جا جاوزت النـا من العمر .

كـان يوم الـخـمـيس هـو يـوم الـــوق . يرتـاده رجـال ذوو وجوه حمراء ورؤوس ذات هيئة كالقرع، يرتدون وزرات قذرة، وينتعلون

 الكلاب وقباع الخنازير وصياح أصحاب العربات وصفير سياطهم.
 حتى وأنا في ذلك السن، كان يخيّل إليّ أنّ الثيران كائنات بريئة لا لا

 مرعوبة من عقالها، وغالباً ما تكون عِجلة، وتندفع جان الصارية في أحد
 ويشرعون في التلويح بأيديهـم كطواحين هوائية صـارخين : هوووه قاصدين من ذلك تهدئتها، على أنّ ذلك لم بيكن يكن يعمل على على الأرجح إلّا على مضاعفة فزعها .
وعندما تنتصف الصبيحة، يرتاد بعض مربّبي الماشية المتجر .
 يتركونها تنساب من بين أصابعهم. والواقع أنّ أبي لم يكن يتعامل

معهم ！！ل⿺𠃊⿻丷木 قللاً، لأته لم يكن، من جانب، يملك عربة تسمح له بنقل


 وهو عجوز بخيل يقطن في ضيعة الطاحونة، يتدلّى من ذقنه عُنـنون
 للدواجن، والتي كان بعضها يسعط في جيبه من شدّة شـروده، ثـّ
 الحانات تحتشُد بالسكارى ．وكان نصف لتر من الجع الجع يباع في ذلك العهد بقرشبن، ولم تكن حينئذ رديئة كما هو الشأن الئن اليوم．وطورالي




 رؤوسهم كما لو أنهم أمام موكب جنائزي، وئرن ويقولون：پيا للعجب！

 نظرهم أثبه بفتاة تشرع ني امتهان الدعارة．نقد كان كان موقفهم من الـحرب والـجيش غريباً．كان هؤلاء النـاس متــُبّعين بالان الأنكار
 العسكر الحمراء، وأنّ من ينخرط في الجيش سينتهي مدين مدمناً على
 الوطنية، يضعون العلَم في النوافذ، ويؤمنون بانّ الإنجليز لم يعرنوا

الهزيمة قطّ، ولن يعرفوها أبداً. كان جميع الناس في ذلك العهد،

 ساحة السُرف. هؤلاء الأبطال الذين ما زالوا الوا في ريعان الشا


 يعتقدون اعتقاداً جازماً في بعض اللحظات، أنّ البوير يتقاذفونون


 أوشكت الحرب على أن تضع أوزارها .


 حُتُالة. لكن لا أحد يفكر في دفع ما عليه من ضرائب، ولن يجد إند حرجاً في التهرّب حتى مـن أداء رسـم الكـلاب إن وجـد إلى ذلك
سبيلاً .

كانت بينفيلد قبل الحرب دائرة انتخابية مضـونة بالنسبة إلى
 عن فوز المحافظين. كنت لا أزال صغيراً حينئذ لأفهم ما كان يجري على وجه الدقة. كلّ ما كنت أدركه هو أنتّي مـحافظ لأنّني كنـت الاني



يلتفت إليه أحد، وظلّ هناك لسـاعات تحت الشـمس الحارقة حتّى


 المحافظ، وبعد مطاردته لمسافة كيلومتر، قبضوا عليه، وألقوا به في

 بأسابيع كنت لا أزال صغيراً لمّا نشبت تلك المشـادّة الكلامية المشُهودة بين أبي والعّم إيزيكل بسبب حرب البير البوير . كان العمّ إيزيكل يبيع الأحذية في متجر واقع بشارع متفرّع عن الشُارع الرئيس . كـئ كـا كـا كان
 بذلك لأنّه كان عازباً . لم يكن أخاً شـقيقاً لأبي -كان يكا يكبره
 يتغيّر مظهره الجسدي بالنسبة إليّ : رجل مسنّ، أنيق الملبس، طويل
 يتراءى لي وهو يضرب بقوة على وزرته الجلدية، ويقف مستقيماً، يلفظ في وجهك مواقفه وآراءه لينهي كلامـه بكـي ليبرالياً حقيقيّاً من ليبراليي القرن التاسع عشر ، من أولئك الذين
 بمحتواه إن كنت تجهله. إنّه أحد القلائل الذين ظلّالوا أوفياء لمواقفهـم
 شامبر لان وأولئك الذين كان ينعتهم بـ "اصعاليك بارك لانها . ما ما زال صوته وهو يتجادل مع أبي يتردّد في مسامعي . هـم وإمبراطوريتهم

المترامية لا يستطيعون أن يفعلوا معي شيئًا، ها ها ها !" فيردّ عليه أبي بصوت هـادئ رصين، بنبرة رجل يـدرك خبـايـا مـا يـجري، بـأن الرجل الأبيض ملزم بحمل هذا العبء، وأنّ علينا واجباً ينبغي أن
 مخزية. وخلال أسبوع تقريباً، أعلن العمّ إيزيكل مساندته الـيّ للبوير، وتأييده لدولة إنجليزية صغيرة غير استعمارية . وكادا يتقاطعان بسبا وبا وبا ذلك. وقد نشبت بينهما مشاحنة أخرى عندما بدأت تروج إثـاعاعات حول الفظاعات المرتكبة . كانت هذه الإشاعات تسبّب لأبي إزعاجاً
 كان يعلن تأييده لدولة إنجليزية صغيرة، فإنّه لا يمكن أن أن يرى من الِ العـدل أن يقـذف البوير الرضّع في الهـواء، ويعـترضـونهـم بـحراب
 يفعلون ذلك في نظره، بل الجنود البريطانيون! كان يلتقطني، وأنا في حوالي الحامسة من عمري، ويقذف بي في الهواء ليصوّر كيف كانوا
 كالضفادع. يفعلون بهم هكذا، كما أفعل بهذا الصبي! إلهم ويرميني في الهواء أقصى ما يستطيع، ثمّ يتظاهر بأنّه سيتركني أسقط، فأنّ فأرى نفسي طائرأ في الهواء، وأتختّني أحطّ على رأس حربة
 الكثير عن جلّي وجدتي. فقد ماتا قبل ميلادي. كلّ ما أعرفه هو أن


 عدا أيّام الآحاد. لا أذكر أنتني رأيته يوماً من دون أثر الطحين على

ظهر يديه وتجاعيد وجهه وعلى شعره المتناثر . كان في الثلائين من




أشقر الشعر مثلي، وإن كان يعلوه البياض، ويضع نظارة. لقد حسّن جدي وضعه كثيراً بزواجه من أرملة تاجر الحبّ الحبوب، إذ تمگّن أبي أن يتابع دراسته في ثانوية والتون حيث كان المزارعون أنـي


 قادرآ على الحديث مع مختلف طبقات الناس، يورد في كلامه الكثير

 الللحظة الوحيـدة في الأمسبوع التي يرتاح فيهـا، كان يـجلس في

 (النـاس)، بيـنما كـانت أمّي تـفضـل نـيـوز اوف ذا وورلـد (أخـبـار
 صورتههـا إلى الآن تتراءى لي . كان الن ذلك عصر أحد أيّام الصيف
 وبازلاء خضراء تملا الدكان . ماما جالسة في أحد الحد جانبَي الموقد تقرأ عن آخر جريمة قتل، لكن النعاس غلبها شييناً فشيئاً، فنامت
 قراءة أعمدة الجريدة . كان دفء الصيف غامراً، والنـافذة تزيّنها

أزهار المسك بينما راح زرزور يملاُ المكان تغريداً . أمّا أنا فجلست

 الفجل والبصل، في اجترار كلّ ما قرأ بصوت عالٍ الِّ: الحرائق وحوادث الغرق وفضائح المجتمع الراقي والآلات الجديد الـيدة الطائرة والشخص الذي ابتلعه الحوت في البحر الأحمر (والذي ما ما زاليا زال


 كلّ ما يقرأ . لم يكن يصدّق أحد في بينفيلد إلى حدود سنة 1909
 الله لو شاءنا أن نطير، لكان وهي وهبنا أجنحة. ولم الِّم يكن العمّ إيزيكل
 المسافات لوهبه عجلات. لكن حتّى هو لم يكن يومن بتلك الآلات

الجديدة الطائرة.
لم يكن أبي يرتاد الحانة إلّا بعد ظهر يوم الأحد، وربّما مرّة الـانة




 ودفتر . وقد كان رجلاً مستقيماً وخدوماًّ، حريصاً على التفاني فياني
 للنجاح في التجارة. ربّما كان سيكون أنجح لو أنه عمل موظّفاً

بسيطاً، ساعي بريد مثلاً أو رئس محطة قطار ريفية. لكنّ لم يكن


 اشتهرت على مدى دائرة شعاعها عشرة كيلومترات تقريباً)، والتي



 الأعشاب تحت شبكة من الأسلاك، يعمد إلى تجفيفها الئها وخلطها بحبوب الذرة البيضاء. وتد كان جاكي، طانر الدغناش الـان المعلّق في
 بخلاف بقية طيور الدغناش في الأقفاص، لم يكن يفقد ألوانه أبداً. منذ أن وعيت، كانت أمّي تبدو لي دائماً بدينة. وممّا لا شا شـك





 أنّهم يقومون بالأعمال نفسها . وبذلك فإن أبي يتراهي لي داني دائماً خلف الف

 يتراءى لي العمّ ميزيكل بلحيته البيضاء، ينتصب ويضرب بيده وزرته

الـجلدية، مثـلمـا أتذكّر أمّي أمام طاولة المطبـخ وقد شـمّرت عن ساعديها، وهي تعجن الخبز •
لعلّكم تعرفون نوع المطابخ الذي كان يملكه الناس حينئذ. حجرة واسعة، واطثة ومعتّمة، تتوسّط سقفهـا عارضة كبيرة، ذات أرضية حجرية، يوجد أسفلها فبو . كلّ ذلك كان كبيرآ، أو هكذا كان يبدو لي وأنا طفل . حوض حوريد حجري من دون صـنبور، لكنّه مـجهز
 ضضم يستهلك نصف طنّ من الفحم الحجري في الشهر . أتذكّر أمي

 للصراصير (التي كانت منتشرة في كلّ مكان، وكانوا يأملون التخلّص منها بواسطة الجعة)، وبين الفينة والأخرى كنت أتوجّه إلى الطاولة

 لا تفسد عشاءك، عيناك أكبر من بطنك"، لكنّها كانت أحياناً تعطيني قطعة صغيرة من الليمون المسگّر .
 شتخص يتقن عمله أمر يستهويني . انظروا إلى امرأة -امرأة تتقن
 فيه، بادية الرضا ككاهنة تقوم بشعيرة مقدّسة. وقد كان وان لأمّي مرفقان حـمراوان وقويان، مـعفران بالطـحين في مـعظم الأوقات . عـندمانـا تطبخ، كانت كلّ حركاتها دقيقة وواثقة على نـحو عجيب. فـحـين
 تلك الأدوات كانت طوع بنانها ، تحرّكها كيفما تشاء. حين يراها

المرء هناك، يدرك أنّها في عالمهـا . عالَّم لا يخفى فيه شتيء عنها.
 الدردشات القصيرة، لم يكن العالم الخارجي موجوداً بالنسبة إليها .
 الجرائد، روايات رخيصة-، فإن جهلها بما يدور حولها لا يصدّق. وهو أمر تنّهت إليه وأنا لم أجاوز العاشـوا



 تعدّد الزوجات في الشرق، وعن الحريم حيث تحبس النساء تحت
 سمعت بهذه الأشياء. يكاد استنكارها يتردّد في أذني وهي تقول:
 لا لأنّها لا تعرف شيئاً عن معنى الخصي، بل بل لأنّ حياتها كانت محصورة في رقعة هي من الضيق بحيث لا تكاد تختلف عن رقع






 تعير الدساثل المتعلّقة بالمال أيّ اهتمام . فدورها النـا يقتصر على (أعمال

الـنـــاءه، أيّ الاعتـنـاء بـــؤون البيـت مـن طبـخ وغسـيـل وعـنـايـة بالأطفال. وكانت ستستشيط غضباً لو أبصرت أحد الذكور يثبّت زرّاً على قميصه بنفسه .
أمّا أوقات الطعام فكنّا من تلك الفئة من الناس التي تضبطهها


 صباح اليوم الموالي مثلما تعرف أنّ النهار يعقب الليل . طوال الي حياتها لـا
 ترى أنّ التأخّر في النوم شيء مشين لا يلا يليق إلّا بالأجانب والنبلاء.



 في موعدها تماماً، بلا تقلديم ولا تأخير . يقلّم فيها طعام وام وفير : لحم
 التفاح، البودينغ بالزبيب، حلويات محشّوّة بالمربّى. ومثّلما
 القديمة حول تربية الأطفال كانت في طور الانقراض، كالصا كان الأطفال


 الأطفال منضبطين كل الانضباط في البيت، وكانت أمّي دائماً هي


الأطفال،، كان أكثر تسامحاً معنا، ولا سيما مع جو رغم آنه صعب

 أمر أنا مقتنع اليوم بأنه كان محض افتر التراء. على أنّ والدي والدي لم يكن


 في ذلك العهد، كان لا يزال مألوفاً أن يقضي الآباء كلّ ولّ وقتهم
 الشـائع أن تسـمع الرجل إذا ضبط ابنه يدخّن أو يسرق التفـا بخرّب يقول له: (اسأضربك ضرباً مبرحاً" . وفي بعض العائلات لم
 لوفغروف ابنيه، وهمـا فتيان طويلا القامة، أحدهما في الـيا السـادسة





 محظوراً، نظرياً على الأقل. ففي نظر أمتي، الأطفال لا تستهويهم


 وسائر الحيوانات كانت خطراً باستنناء نيلر والقطتين والعصفور

جاكي . وقد كانت لكلّ حيوان من هذه الحيوانات طريقته الخاصة في الهجوم: الخيل تعضك والخفافيش تعلق بشعرك، وأبو مقص يتسـلر إلى أذنك وذكر الإوز يكسـر سـاقك بضـربة مـن جنـاحـه، والثيران تقذف بك في الهواء، والأفاعي تقرصك الكـ كـر كلّ الأفاعي تقرص في اعتقاد أمّي، ولمّا نبهتها إلى أنّ الأناعي لا تلـي




 وكذلك الشأن بالنسبة إلى الفطر، إلآ إذا اشتُريَت من محلّ البقالة

 الغرق، والإصـابة بـجرح بين الإبهام والسبابة يسبّب الكزّاز، وغسل

 وقمح الدجاج وبذور الخردل والمواد المحفزة لنمو الدواج

 البرقوق، كانت تسمح لنا بأكل الرغوة الحلوة، التي التي تعلو الإناء،

 فالبصل النيئ علاج لكلّ شيء تقريباً، وربط جورب الـبـ حول العنق يشفي تماماً من التهاب الحلق، ووضع الكبريت في الداء الذي

يشربه الكلب يجعله مقوّياً، وبذلك كان إناء نيلر يحتوي دائماً على
قطعة منه لسنوات متواصلة .
كنا نتناول الشاي على الساعة السادسة. فقد كانت أمّي عادة ما تفرغ من أشغال البيت على الساعة الرابعة بعد الزوال، وبذلك تتناول الـن فنجان شاي بهدوء بين الرابعة والسادسة، وتقرأ -كما كانت تقول"اجريدتها"، مع أنّها لـم تكن تقرأ الحـريدة إلاّلا نادراً، باستثناء يوم
 الاقتصـار على خبر جريمـة واحـدة بين الفينة والأخرى. على أنّ رؤساء تحرير الجرائد تنبّهوا إلى أنّ الناس لا يلـي
 جديدة في العودة إلى الجرائم القديمة، بل البالغة القدم مثل الدكتور
 بينفيلد، على أنّه مسرح ترتكب فيه جرائم القتل . وقد كان هان هذا النوع من الجرائم يسحرها، فتتساءل -وهي ملاحظةٌ كثيراً ما عبّرت عنها
 الزوجات ودفن الآباء تحت البلاطة ورمي الرضّع في الآبار! كيف يجرؤ الناس على فعل أشياء رهيبة كهذه؟!
 زرعت الرعب في النفـوس، بـحيث ترجع عادة إغلاق الــعـهاريع الخسنبية الثخينة المثبّتة خلف واجهة المتجر الزجاجية كلّ ليلة، إلى هذه الحقبة. لطالما ردّدت أمّي أنّ إحساساً كان يراودها باختباء جاك في بينفيلد العليا. بعد ذلك بسنوات -وكنت حينئذ شـابّاً يافعاً صُعِقتْ حين نشرت الجرائد قضية كريبن . ما زلت أذكر صـوتها وهي تقول : „كيف استطاع أن يُقطّع أوصال زوجته كِّه ويدفنها في مـخزن

الفحم بقبو الـمنزل؟! يـا لـه من عمـل شـنـيع! آه لو أمسـكت بهـذا الرجل، لا أعرف مـاذا سأفعل به!" وحين كانت تتذكّر قساوة هذا

 البحر)، تفيض عيناها بالدموع أحياناً . خلال الأسبوع، كانت تقرأ في الغالب جريدة هيلداس هو هوم كومبانيون، وهي صحيفة كانت تقرؤها ربات الأسر كأسرتنا كالنا كثيراً في تلك الفترة، ولا تزال تصدر إلى اليوم، رغم أنّها تراجعت بالنظر النـر إلى الى جرائد نسائية أخرى أكثر حدا

 الأخرى. فهي ما زالت تنشر المسلسلات الطويلة نفسها (التي تدوم ستة أشهر تقريباً، والتي تُسوّى فيها كلّ المشاكل فـر في النـي النهاية، وتُقدّم الوعود بـالزواج) ونصـائح تدبير البيوت نفسـهـا وإشـهـارات آلات التات الخياطة نفسها ووصفات علات علاج الدوالي الوريدية . ما تغيّر فيها هي الصور وأسلوب الطباعة بالخصوص

 ببطء، وتصرّ على أن تأتي على صفحات فـهات الجريدة بكاملها حتّى لا لا

 الأصفر القديم بقرب المدفأة، واضعة قدميها على سياجها الصا الىا وبقربها
 العملية والإعلانات وبريد القرّاء . كان ذلك يستغرق ألعبر أسبوعاً في

الغالب، وإن كانت لا تتمكّن في بعض الأسابيع من قراءة جميع





 هناك ويأتي إلى البيت ليتناول النـاي ويداه معفرتان بالطـي الطحين . وبينما


 أمي تطلب منه أحيانا أن يتلو الصاةلاة. رأنت من ستتلو الئلو صلاة الثنكر
 أبداً: ينبني أن يردّدها رجل
كان ثُمة دائماً ذباب أزردق يطنُّ بعد ظهر أيام الصيف الحيّ الحارة



 بروائح القمامة. ومثل كل المنازل، كان يعجُّ بالحشُرات. تـجدُ
 السوس الذي يأهل المتجر . في تلك الفترة، حتى ربا ربات البيوت
 من المطبخ، شأنها في ذلك شأن الخزنة أو مرقاق الهجين. على أن

الحشرات لم تكن نفسها في كل البيوت. فالمنازل البئيسة الموجودة
 لو عثرت أمي على هذه الحشرة في بيتنا لماتت من الـن الخا في ذلك شأن زوجة أي تاجر . لنلك تلزم الإشـارة إلى أننا لم نـك قادرين على تمييز بقة لو رأيناها .

 لقذارة هذا الذباب! "على أنهم كانوا يعتبرونه بلاء من الطبيعة لا




 المنبعثة من نيلر .
الله يعلم أن هناك روانح وأصوات أسوأ من تلك بكثير . ماذا تفضّلون: سماع طنين ذبابة زرقاء أم هدير طائرة مقنبلة؟

## 2

التحق جو بثانوية والتون قبلي بسنتَين . لم يسبق لنا أن رأيناها قبل إتمام سنتنا التاسعة . وكان علينا أن نقطع الكيلومترات الئل الستة التي تفصلها عن البيت بواسطة الدراجة صباح مساء، وهو ما كان يقلق أمي علينا، لا ميما أن السيارات الأولى بدأت تظهر في ذلك العهد. ارتدنا لسنوات الملدرسة التي كانت تديرها عجوز تدعى الـيـيدة هاوليت. وهي المدرسة التي كان يرتادها معظم أبناء التجّار، مدّا

 تتجاوز السبعين من العمر، صمماء وبالكاد تبصر من خلال نظارتها .

 ضبط التلميذات، فإن التلاميذ كانوا يسخرون منها علانية، ويتغيّون
 أحد التلاميذ حسر يده تحت تنورة إحدى الفتيات، وهو أمر لم أفهم

 والدك،، لكنها نادراً ما كانت تنفّذ تهديدها . على أننا كنا من الدكر

بحيث أدركنا أنها لا تجرؤ على ذلك. وحين كانت تحاول معاقبتنا بعصـاهـا، تمنعها الشيخوخا أنها والخرق، بحيث كان كان يسهل تفادي

ضرباتها
لم يكن سنّ جو يتجاوز الثامنة لـّا انضم إلى عصابة من أولاد
 لونغروف، أصغر أبناء صانع السروج، والذي الذي كان في الثالثة عشرة









 أصحاب المتاجر وأبناء العـمال وشنّنيلي المـزارع





 ويختلسون كمّبات لا يستهان بها من الفواكه. وفي نصل الـنـتاء،

حين يأذن لهـم الـمزارعون بذلك، يستعيرون نمسَين يصطادون بهما
 أيـيهـم من مال لـشراء مسـدس رعـاة بـقر كان يباع حينئذ بـخمسـة شـلنات. لكنهـم لـم يكـونوا ينـجحون في جـمع نصف عُشـر ذلك الك المبلغ. وخلال الصيف كانوا يخرّبون أعشاش الطيور، ويصطان فـرادون السـمك. ولمّا كان جو ما زال يتابع دراسته لدى السيدة هاوليت، أخذ يتغيّب عن الدروس مرة في الأسبوع على الأقل، ثـم لدّا دلما انتقل
 وقد كان في المدرسة ولد -هو ابن أحد الدلالين- قادر على محاكاكاة الخط كيفما كان. ومقابل قرش، يحرّر لك رسالة من أمك تشهد فيها
 للانتماء إلى عصابة اليد السوداء . لكنّ جو كان يصرفني قائلا إنهم ليسوا بحاجة إلى صبي صغير مثلي يعلَقُ بأقدامهم . ما كان يستهويني أكثر هي فكرة صيد السمك صـك من عمري، لـم أصطد إلّا بشبكـة رخيصن لا لا تصلع إلّا لصيد أبي شوكة من حين إلى آخر . وقد كانت أمي تخشـى علينا من الـماء،
 ذلك العهد الذين كانوا يمنعون أبناءهـم من كل شيء تقريباً . ولم أكن
 لكنني لـم أكن قادرآ على مقاومة الرغبة في الصيد ـ كـي كـيرآ ما كا كنت أتوقف عند بركة ضيعة الطاحونة لكي أتأمّل صـنـ وهي تتشمسس . وأحياناً أرى سمكة شبوط تظهر على سطـ سطح الماء في



تقريباً. وكنت أقضي الساعات مُلصِقاً وجهي بواجهة متجر والاس
 وبنادق القنص والدراجات الهوائية.
في صباحات الصيف، كنت أبقى مستلقياً في سريري فاتحاً عيني أنكّر في قصص الصيد التي حكاها لي جو : إعداد الطمّم، قطعة
 والسمكة التي تسحب الخيط. ولكن كيف السبيل لوصف ذلك البريق الخرافي الذي تضفيه عينا طفل على السمكة ومعدات الصيك الصيد؟ فهـنه
 أمور أذْخَل في باب السحر . وفي صباح أحد أيام يونيو -وكنت حينتذ
 الدراسة ليذهب إلى الصيد، فقرّرت أن أتعقّبه دون أن يشعر بي بـ بـ ولا ولا بدّ أنه خمّن ما كان يجول برأسي، فحذّرني قائلاً: (اسمع أيها المغفل، إياك أن تفكر في الذهاب مع الحمانيا الحصابة! من صالحك أن تلزم البيت،
"لم يخطر لي هذا على بال. لم يخطر لي بتاتآها . "بلى خطر لك. فكرت في مرانفة العصابة".

الا
1بلى،
"
ابلى، الزم البيت. لا نريد أن نرهق أنفسنا بصبي لعين مثلك، في هذه الفترة كان جو قد اكتشف كلمة اللعين"، وبذلك كان كانت تجري على لسانه في كل حين حتى أن أبي سمعه يردّدها مرة، فاقسم

إن سمعه يكرّرما سيوسعه ضرباً، لكنه لم يفِ بقسمه كالعادة. هكذا
 إلى الثانوية خمس دقائق قبل المعتاد، كديدنه كلّما عزم على التئِيُّب
 تسلّلتُ دون أن يشعر بي أحد، وانتـبأت الت في المـمر الضيّق خلف التجزئة السكنية. كنت أعرف أن أن العصابة ستذهب لا محا

 أنني تغيبت عن المدرسة، فيكون مصيري الجلد من من جديد، إلاّلا أن
 للصيد. ولم تكن الحيلة تُعوزني. تركت لـو بـو ما يكفي من الو الوقت



 ركبتي، والنسيم عليل بحيث أنه بالكاد يحراك رك قـم أشما الشامخة، بينما تبدو أوراقها كسحب خضراء أنها ناعمة. كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحاًا، وكنت في الثامنة من



 الخضراء وأسماك الشبوط والعصابة بصناراتها وخيوطها وطُ الُعومها كانوا في الجنة، وينبغي أن ألحق بهم مهما كلفني ذلك. وانتهى بي

الأمر أن تسللت بينهم. كانوا أربعة أولاد: جو، سيد لوفغروف، صبي المحل وابن تاجر آخر يدعى هاري بامز فيما أظن.

التفت جو فلمحني وقال:

وتقدم نحوي بمسية هرّ مصمّم على القتال . "جئت إذاً! ماذا قلت لك؟ اسمع، عد إلى البيت بسرعة! هـ .

فتراجعت وأنا أقول:
"الن أعود إلى البيت" .

فقال سيد:
"اعالجه بلطمة يا جو . لسنا بحاجة إلى صبيان هنا ه.
فقال جو :
"أللن تعود؟! .
"احسناً يا صغيري، حسناًا" .
انطلق في إثري ليمسك بي ويوسعني ضرباً، لكنني كنت قد آر الـن عقدت العزم على ألّا أبتعد عن البركة مهمـا كان، فرحت أركض



 غير الآخرون رأيهم فجأة، ومضوا يدافعون عنتي، طانيا طالبين من جو أن يدعني وشأني، ويتركني أصطاد إن أردت. وهكنذا بقيت معهم في نهاية المطاف.

كانوا يتوفرون على صنارات وخيوط وقطع فلين طافية وقطعة
 الـموجودة في إحدى زوايا البركة، وصنعنا منها عصي صيد. كانـي



 الخروج إلى الضوء، وتذكيري بأنني مجرد صبي صغير الوير لا يفهم شيئاً

 منعوني من الجلوس مععهم، وصرفوني إلى جـانـب من البر كة مـاؤه
 محالة فيخيف الأسماك . كان المكان النـل الذي صرفوني إليه متعفنّناً، لا
 يدلّني على الأماكن التي يوجد بها السمك الـي
 البركة والقصبة بين يدي، أنصت لطنين الذبابي، ورائحة النـي النعناع
 الأخضر، تتملكني فرحة عارمة رغم آثار الدموع والوحل الذي الحي لطّن

الله وحله يعلم كم مكثنا على هذه الحال. . بدا الصباح طويلاً

 بحيث لا يناسب الصيد. وظلت قطع الفلين ثابتة لا تتحرك فوق

صفـحة الماء الشبيهة بمرآة خضراء غامقة. وكان بالإمكان رؤية الأسماك في وسط البركة بالقرب من السطح تتشمس، ولـوس وبين الفينة

 الـسمـك كان لا يزال لا يقرب الطعم بعد. ورغـم أن بع الـ بع أفراد العصـابة كانوا يصرخون بين الفينة والأخرى مدّعين أن السمك
 بدا الوقت أطول. وزادت الحرارة ارتفاعاً، ومضى الذباب ينهشنا





 كلما رفعت الصنارة، صرخوا فـا في وجها السمك على مدار كيلومترات.
كنا قد مكثنـا على تلك الـحال سـاعتـين تقريباً عندما اهتزَّت
 لا يمكن أن تخفى على المرء حركة العوامة عندما تلامسها سمكة

 أتمالك نفسي من الصراخ:
("سمكة!")
فردّ سيد لوفغروف على الفور :
(اكفاك ادّعاء، إنها الجرذان!ه.

 حمراء داكنة. وشُعرت بالقصبة تتصلب بين يدي . يا له من شُعور يا


 في الهواء، فصرخنا جميعاً في الوقت نفسه مرعوبين. أفلتت السمكة الصنة

 تنفلب، وظلت لثانية على الأرجح مستلقية على جانبها ، غير قادرة على الهرب. ألقى جو بنفسه في البركة، بحيث تطاير الماء، وبلّلنا



 سمكة شبوط ضخـمة، بطول عشرين سنتيمتراً على الأقل، وْرّ ورزن يناهز مئة غرام. وبينما كنا نهلل من العجب، إِنـا
 الطويل، وقبعته المستديرة، وبيده هراوة غليظة.

 حلق لحيته، صار ذقنه أشبه بكسّارة بندق . بادرنا قاثنلاً : اماذا تفعلون هنا يا صبية؟|

لـم تكن ثـمة ذرة شـكّ فيمـا كنا نفعله، لـذلك لـم يـجب أحد.
 والسـمكة. وجرى العجوز بوير في إثرنا إلى منتصف المرج
 لنا بعض الضربات قبل أن نصبح خارج متناوله. تركناه وسط المرج
 أنني لم أكن في مثل سرعتهم، تلقيّيت معظم الضربات. ولمّا ولـا بلغت الجانب الآخر من السياج، تنبّهت إلى أن ربلتَي سـاقَيَّ تعلوهـها بفع

تضيت بقية ذلك اليوم مع العصابة . لم يكونوا قد قرّروا بعد ما إذا كنت أنتمي حقاً إلى اليد السوداه، لكنهم إلى حدود تلك اللحـو لـم يعترضوا على وجودي. كان على صبي معمل الجعة، الذي حصل

 يتغيّبون عن البيت لنهار كامل، من دون إذن ذويهـم بطبيعة الحال .
 النزهات التي كنا نقوم بها مـا مع كاتي سيمونس الـي مدخل القرية في حفرة مليئة بعلب تصبير صدئة ونبات الشمر البري.




والمشروب الغازي. بعد ذلك انطلقنا بخمول في الطريق المترب

 الطويلة التي تبدو الطيور الواقفة على قممها كنقط سوداء الـي فرط طولها . ومشينا على الأوراق الميّتة الشبيهة بالسجاد . كان كان لا يزال بإمكان المرء في ذلك العهد أن يذهب إلى الغابة كما يشاء.

 سائق عربة يحمل الحطب. عثرنا على شـجرة مقطوعة تشبه دائرة جذعها الدريثة، فرحنا نتمرّن فيها على التصويب بالحجر . بعد ذلك
 حسون، لكنه ظلَّ عالقاً بين الأغصان. فقال جو إنه كاذبّ، وتلاجّا بسبب ذلك، بل كادا يتعاركان . بعد ذلك نزلنـا إلى كهف كلسي تتكدس في قعره طبقات من أوراق الشجر الميتة، ورحنا نصرخ إنـا لكي

 لأننّي لا أعرف إلاّ ثلاث كلمات. وقال وقال سيد لوفغروف إنه يعرف كيف يولد الأطفال . يولدون تماماً كما تولد الأرانب، عدا أن الطفل
 شـجرة، لكنه ما كاد يكتب حرفين حتى أعرض عن ذلك. بعدئذ

 الحارس العجوز مودجز الذي يطارد الأطفال مثلنا . لـما مررنا بـا به، وجلناه ينكش بستانه، فأخذنا نشاكسه من خلف السيارد الـن إلى أن نفد

صبره وانطلق في مطاردتنا. توجّهنا إثر ذلك نحو والتون، ومضينا نهزأ بسائقي العربات ونحن خلف السياج في مأمن من سياطهم. كان
 وتتكدّس به علب المصبّرات الصدئة وأوعية المطبخ المثقوبة وحطام
 بالأعشاب البرّية. قضينا هنالك ما يقارب الساعة ننبش عن الأوتاد الحديدية حتّى اتسخنا من رؤوسنا إلى أقدامنا . ذلك ألن أل هاري بار بارنز أقسـم بأن حداد بينفيلد يدفع ست شلنات مقابل نصف قنطار من خردة
 فراخ بالكاد بدأ ريشها ينبت. وبعد جدال طون جويل حول ما سنفعله بها ،
 موعد الشاي قد اقترب، وكنًا نعلم أنّ العجوز بروير سيفي بوعيده،
 مأخذه، ولم نعد قادرين على البقاء في الخارج. وفي الأخير انطلقنا
 مـحطة القطار، العجوز بينيـت. ذلك أنّنا عنـد مروررنا أمـام قطعـا
 كذلك طلع علينا العجوز وقد استشاط غضباً لأنّنا دسنا ما زرع من بصل، وبدّدنا ما أنفق فيه من أوقات فراغه كنت قد مشُيت خمسـة عشر كيلومتراً دون أن أشعر بالتعبـ. تبعت العصابة طوال اليوم، حريصاً على فعل ما يفعلون . ورغم أنهم




حياتكم. لم أعد "صبياً"، بل صرت يافعاً بكل ما للكلمة من معنى. إنه لـنيء رائع أن تصبح يافعاً، وأن تستطيع التسكّع في أمكنة لا لا يملك فيها الكبار أي فرصة للقبض عليك، وأن تصطاد الجرذان وتقتل العصافير، وتقذف بالحجارة، وتسخر من سائقي العربات وتتلفظ بالألفاظ البذيئة . إنك تشعر بانتشاء قوي حين تحس بأنك تعرف كل شيء ولا شيء يخيفك، وأنك قادر على خرق الـك القواعد


 التي تداس والسمك الذي يسحب بخيط الصنارة. أحمد الله على أنني رجل، لأن المرأة لا يمكن أن تجرّب هذه الأشياء أبداً . وكمـا كان منتظراً، طاف العجوز بروير على الآباء. أخبرهـم
 الجلد وقال لجو إنه سيضربه "بقسوة"، ، لكن جو قاوم وصرخ وضر وضرب
 الموالي، جلده مدير المدرسة أما أنا فحاولت المقاومة، لكنتي كنت لا أزال صغغيراً بحيث تمكّنت أمي من تمير تبيتي على ركبتيها ، وأوسعتني ضرباً . كانت تلك هي المرة الثالثة التي أتعرّض فيها للضرب ألـي ذلك
 في اليوم الموالي أصدر أعضاء اليد الـيوداء الـيراء قراراً يقضي بأنّ عليّ أن أجتاز "طقس العبور" (وهي عبارة عثروا عليها اعـيا في إحدى العـي حكايات الهنود الحمر ) لكي أكتسب العضوية في العـي العصـابة . اشنترطوا
 سمكة رغم صغر سني، قدّروا أنّها بالغة الصغر، ولا يعتدّ بها . وإذا

كان السمك يميل إلى أن يصبح أكبر فأكبر في حكايات الصيادين،
 يخال السامع أنني اصطدت فرخاً من فراخها .
 ورأيت العوامة تغطس تحت الماءن الماء، وشعرت بالسمـيكة تستحب الصنارة. ومهما كذبوا، لن يستطيعوا أن يأخذوها منيّ

85

## 4

خلال السنوات السبع اللاحقة، أيّ منذ أن كنت في الثامنة إلى أن أتممت الخامسة عشّرة، معظم ما رسخ في ذاكرتي من ذكريات الـو يدور حول صيد السمك.
لا تتوهّموا أنْني لـم أكن أفعل شيئاً عدا ذلك. كلّ مـا في الأمر

 انتقلت من مدرسة الأمّ هاوليت إلى المدرسة الثانوية، متأبطاً حقيا حـيبة جلدية، ومـعتمّاً بقبعة سوداء مـخطّطة بالأصفر . وحصلتت على




 وقد مال برأسه إلى الخلف وقدماه مرفوعتان في الهواء .

 التلاميذ بـ أبو شنب، -اسمه الحقيقي هو ويكسي-، وهو رجل ضئيل

ذو وجه مرعب كوجه ذئب. وكان يحتفظ في أقصى حجرة الدرس، داخل صندوق زجاجي، بتشكيلة من القضبان، لم يكن يتردّد أحياناً في إشهار أحدها ، يلوح به في الهواء على نحو مفزع، بحيث يُسمع له
 المدرسة، وكنت أتدبّر أمري جيّداً . لم يخطر بـبالي قـي أنـي أنّي سأكون

 وأنه يُضرب بالقضيب كلّ أسبوع تقريباً، وظلّ يحتلّ المراتب الانِ الأخيرة


 شرع أبو شنب يتحدّث عن المنحة وعن التحاقي بالجامعة . وقد كانت رغبة أبي في ذلك الإبّان شـديدة في أن نـلتحق أنـا ولا وجو بــؤسـسـة
 على أنّ ذاكرتي لم تحتفظ بذكريات كثيرة عن الملدرسة أ وحين
 طبقتي، كما هو الأمر إبان الحرب، كنت إت أندهش من ملاحظة كيف أنّهم لم يستطيعوا التخلَّص من آثار التربية الرهيبة التي تلقّوها فـا في
 في التمرّد عليها . أمّا نحن، فكنّا نرتاد ثانوية المدينة إلى إلى أن نبلـغ
 البروليتاريـا، لكن دون أن نقضي فيها وقتاً طويلاً . ولـم يكن ولاؤنا لا
 عنق، بل لـم يكن لنـا حتّى نشـيـد مــيّز . وكان بوسع التلاميـذ أن

يتخلّفوا عن الدراسة نصف يوم كما بحلو لهم، لأنّ الألعاب لم تكن
 العادية. والواقع أنّ الرياضة الوحيدة التي كانت تسلتّيني مي مباريات الكريكت، مباريات كانت تلعب في ساحبة المبارية المدرسة بكُرة مرتجلة ، ومضارب عبارة عن تطع خشب منزوعة من صناديق التلفيف. أذكر رائحة حجرة الدرس الكبر الكبيرة. مزيج من رائحة الحبر

 حينئذ في شُحذ سكاكينتا. وممّا أذكره أيضاً المخبزة الصغيرة الونيا الواقعة تبالة المدرسة، التي كانت تبيع بنصف سنـت لفائف خبز حجنا حجها ضِعف حجم تلك التي تباع اليوم. لقد فعلت كلّ ما يمكي المن أن يفعلد طفل في المدرسة. نتشت أسمي على الطاولة، وهو أمر كان يان يفعله
 أظافري، وصنعت سهاماًّ من الأقلام وأتفنت لعبة الكستناء (كان بان كلّ
 المنافس لبكسرها)، وتعلّمت نقل القصص البنـيئة، واستمنيت، وسخرت من أستاذ الإنجليزية العجوز بلوويرز ، ونكّدت اليّا على ويلي

 وجود لها من قبيل : طوابع بريد بوجهَين، مطرقة مطاطية، فكَاك برإِ بأِ للأعسر ، علبة طلاء بلونين. وقد كانـ كانت كلّ هذه المفالب تنطلي على
 الغسيل، وطلبنا منه أن يتشبّث بالمقابض لكي ينهض . وفـي الد انتهى به المطاف في مستشففى الأمراض العقلبة.

على أنّ متعتنا لـم تكن تكتمل إلّا أيّام العطل . وفي ذلك العهد كانت ثمّة أشياء كثيرة جميلة يمكن فعلها ـ كنّا مثلاً نستعير في الشتاء نمسين -رغم أنّ أمّي لم تكن تسمـح لنا بالاحتفاظ بهذه پاالحيوانات النتنة" كما كانت تصفها- نجوب بهما الضيعات مستأذنين باصطياد
 أخرى، قائلين إنّنا أسوأ من الجران الجرذان. وفي نهاية الشتاء، كنّا نتبع
 1908، فاض نهر التـمز عن مـجراه، وتـجمّـدت مياهـه من البرده،
 ترقوته. ومع مطلع الربيع، نروح نطارد السناجب بعصيّ تُّبه الرماح،
 الطيور لا تعرف الحساب، وأنّه من الجيّد أن نترلك لها بيضة ولا واحد
 بيض أو فراخ. وعندما يحين وقت وضع بيض الضفادع، كنّا نمسك بتلك الكائنات المسكينة، وننفخها بمنفاخ الدراجة إلى أن تنفجر . للا ونا أعرف لماذا كنّا أشقياء هكذا . وفي الصيف نركب دراجاتنا ونقصد سدّ بورفورد لكي نسبح . وقد غرق فيه ويلي لوفغروف، ابن عم سيد، سنة 1906 . علق في الطحالب الموجودوة في أعماقه . لمّا أخرجوا جتّه، بدا وجهه مسودَآ كما لو طُلي بالحبر . على أنّ الصيد كان هو أمتع شيء . كنّا كثيرآ ما نقصد بركة

 الدححيطة برك أخرى بها أسماك كنّا نذهب إليها بعد ظهر أيام السبت مشُياً على الأقدام. لكـن ما إن حصلنا على دراجات حتّى شرعنا

نصطاد في التمز، أسفل سدّ بورفورد. كان ذلك يبدو لنا أليّق بعمرنا

 أعرف أحداً اصطاد إحداها
كان شغفي -ولا يزال في الحقيقة- بالصيد غريباً، رغم آنتي لا أستطيع الادّعاء بأنتي صيّاد ماهر . فأنا لم أصطد في حياتي سيا سمكا






 مصروفنا (الذي لم يكن يتعدّى ثلائة قروش ني الألمّ ألمبوع) كنّا ننفقه
 الغالب بواسطة دبابيس معقوفة لم تكن تجدي نفعاً . كان بان بالإمكان صنع صنانير مقبولة بتقويس إيرة بواسطة كلاّب بعد تسان تسخينـينها على



 من ساعات ناغر الفم أمام واجهة متجر والاس! اليّ حتّى بنادق القنص
 الصيد. ثّمّ كان مناك فهرس كاميدج الذي لم أعد أذكر أين عثرت

عليه -ربّما في القمامة-، والذي كنت أقرأه بهمّة من يقرأ الكتاب
 بدائل الخيوط والصنانير الإيرلندية والكـلاليب والهراواوات وبكرات نوتنغام التي لا يحصرها العا العدّ.
ثمّ هناك أنواع الطعوم المحتلفة التي كنّا نستخدمها .







 يرقات ذباب اليوم؟" .

 هذه الدجزرة ذباب؟!

 فتُحوّل الذباب إلى عجين. وكنّا نعود أحياناً من دون ذباب، لكنّه
 الخلفية . إن بحثت جيّدآ، قد تجد يرقة أو يرقتين") .
كانـت اليرقات تنتـُشر في مـجموعـات صغيرة في كلّ أرجاء الساحة التي تفوح برائحة أشبه برائحة الجيف في فـي ذلك أنّ الجزارين في

ذلك العهد لم يكونوا يملكون نلاجات. وللحفاظ على اليرقات مدّة طويلة، كنّا نضعها ني نشارة الختئبـ
كنّا نستعمل يرقات الدبابير أيضاً، وإن كان من النا الصعب تثبيتها على الصنارة إذا هي لم تُطبخ قبل الاستعمال . لمّا كا كان أحّا أحدنا يعثر

 العشّ"، ونستخرج منه اليرقات. على أنّ الأمر انتهى مرّة نهاية سيئة. ذلك أنّا عندين الئما سكبنا زيت


 على أنّ الجنادب تبقى هي أنضل أنواع الطعوم، لا سيما لاصن الصطياد





 تختلج. ويمكن اصطياد سمك الشور الشوب بالدبابير أيضاً، لكنّ تثبيت دبور حي على الشُصّ يعدّ عملية بالغة الصعوبة. وهناك أنواع أخرى من الطعوم لا عدّ لها، كعجين الخبّ الذئ الذي
 خرقة، ونضغطها، وعجين الجبن والعسل، وعجين آخر يصنع منـ الاني حبوب اليانسون. والقمح المطبوخ ليس سيناً لاصطياد سمك

الروش، بينما يفضّل سمك الغجوم الدود الأحمر الذي كنّا نعثر عليه
 الديدان الحمراء المخطّطة، تنبعث منها الـنـا رائحة تشبه رائحة أبي مقص، لكنّها تأكل أيضاً الديدان العادية . ولكي تبقى هذه الديا الديدان
 يناسب صيد سمك الروش . ويزعمون أنّ سمك الشّ الشوب يمكن النـ أن


 ديدان أو يرقات ذباب. وقد كان عليّ أن أخرض معارك الـو مع أمّي من

 ميلاد سنة 1903 . لـّا شـرع جو في ملاحقة المين الفتيات وهو بالكاد في الـخامسـة عشُرة من عـمره، توقّف عن الصـي
 أيّام الصيد تلك! فني أيّام الصيف الحارّة، كنت الجّا أجلس إلى مكتبي في




 تضاء ساعة في الصيد قبل حلول الليل. كم كان كان عذباً هدور ألـاء أمسيات
 إلى سطح الماء، والبعوض الذي ينهــكـ، وأسراب الداس التي

تتجمّع حول الشُصّ دون أن تلمسه! وما كان أجمل الحمّى التي تنتابك وأنت تراتب ظهر الأسماك الأسود التي يعجّ بها الماء، الما وأنت تأمل وتصلّي (نعم، تصلّي بكل ما في الكلمة من منـي معنى) من أجل ألما أن




 لتضاء النهار كلّه في الصيد والـباحبة ونحن محمالين بالبيا بالبيض المسلوق

 ملفوفة في خرقة، تنبعث منها رائحة كريهة، وقد قتلَّنا الجوع حتّى لنكاد نأكل لبّ الخبز الذي اتْخذناه طعماً للسمك. لم تقبل أتمي يوماً
 باستيناء سمك الأطروط والسلمون. وكا ألـانت تقول: إإنّه سمك قذر







 قدمت من النهر . ويبلغ مذا النوع من السمك في نهر التمر التمز أحجاماً

هانلة . لكن لا أحد يستطيع اصطيادها . ويقال إنّه لا يوجد صيّاد من



 أولثك الأشخاص لأنّني كنت أفهمهم تماماً
 سنتيمترات في السنة على الأقل، وحصلت على فلى سروالي الطويل

 بالمطالعة والفئران البيضاء والنقش والطوابع البريدية . لكنّ ما أذكره أكثير هو الصيد. كما أذكر من الصيف الـمروج الخضيراء الخـراء والتلال الزرقاء البعيدة وأشجار الصفصاف المتمايلة على البركُ ذات الماء
 إرهاقكم بأشعار الحنين إلى الطفولة وما يتّصل بها . أعلم أنّها ليست سوى كلام فارغ إنّ العجوز بارثيوس، وهو صديق لي، ألام أستاذ متقاعد (سأحدثكم عنه لاحقاً)، مولع بهذا النوع من الأشعار، يقرأ لي أحياناً مقتطفات من كتب ووردزوورث، قصيدة "الوسي غراي") : يوم كانت في المروج
 الأولاد لا يحفلون بالشعر، مـجرّد حيوانات صغيرة متوحّشة، بل إنّ
 والبساتين وما إلى ذلك، ولا يتأمّل أبداً منظراً طبيعياً، ويهزأ ألما تماماً


لنيذة مثلاً. كما أنّه لا يميّز بين نبتة وأخرى. ومنتهى الشعر بالنسبة

 الزمن يمتدّ أمامك إلى ما لا نهاية، وأنك تستطيع فعل ما تريد إلى الأبد.
 المقصوص ما عدا خصلة مرسلة على جبيني. لا لا أريد أن أقدّم لكـم

 تعد لها أي جاذيبة عندي . لم تعد كرة الكريكت تعني لي شئينّاً كما لم أعد مستعدّاً لدفع نلاثة تروش مقابل طن من من الحلوى ـلـي لكنّ الغريب


 الضاحية- أشعر أحياناً بالرغبة في العودة إلى الصيد. لـماذا؟ لأنتي
 الشتخصبة، بل إلى الحضارة التي كبرت فيها، والتيا والتي تشارف على الئى نهايتها فيما يبدو-. بمجرّد ما تفكّرون في الصيديد، تتبادر الـي الـي أذهانكم
 المغرب تحت صفصافة على ضفة بركة هادئة -بل حتّى إمكانية العثور

 من السكينة وانت تستعرض أسماء الأسماك الإنجان الأليزية. إنّها أسماء صلبة ومتينة، والناس الذين استحدئوها لم يسمعوا تط عن الرشاشي ،

ولم يعيشوا تحت التهديد بالطرد من العمل، ولم يقضوا حياتهم في تناول الأسبرين والذهاب إلى السينما، والتساؤل عن كيفية الإفلات من معسكرات الاعتقال .
 سمك يُصطاد في دائرة شعاعها مئة وخمسون كيلومترآ حول لندن آلـا
 يرتادون مناطق صيد خاصة تابعة للفنادق الاسكتلندية حيث يصطادون
 قنوات الطواحين؟ والخنادق المائية؟ وبرك إرواء البقر؟ أين اختفى


 الصدئة وإطارات الدراجات النارية.
 وهو أمر عادي في نظري. عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري، إمري
 لعلّه سلّمه عقاراً أشفى طيوره الداجنة من الديدان أو شيئاً من هذا


 وجه يخال من يراه أنّه منحوت على جذر شـر الِّرة. ولـم يكن في فمه غير سنّين طويلين يميلان إلى السواد (امر حبا أيها الصغير! أظنّك صياداً فيما يبدو؟". .
(واضح. اسمع إذاً، إن شُتـ، أحضر صنارتك، وجرّب حظك في البركة الموجودة خلف القصر . نهي نعجّ بالأسماك، لكن ألا لا تخبر أحــاً بهـذا . إن أحضـرت مـعـك أولئك الأبـالسـة من أمـنـالك،

سأسلخهم"،
ثّمّ انصرف ظالعاً وهو يحمل كيسه على كتفه كما لو أنه ندم على ما قال. وما إن حلّ يوم السبت الموالي، حتّي ركيّى ركبت دراجتي وتصدت بينفيلد هاوس، وجيوبي مليئة بالديدان ويرقات الـيا الذباب، باحثأً عن الحجوز هودجز . كانت قد مضت علئلى إنلاء القصر يومها



 الأعشاب البرية، والأنشجار أدغلت وصارت أشبه بغابة كثيفة، لكن

 نازح عاد من إيطاليا على عهد الملكة آن. لا شكّ ألّ أنّ قلبي سينقبض لو عدت اليوم إلى ذلك المكان المهجور ، وفكّرت في الحيّ الحياة التي حفل بها في الماضي، وفي الني الناس الذين شيّدوه معتقدين ألنّ النّ الأيام السعيدة لن تنتهي أبداً . لكنّ الطفل الذي كنته، لم يكن يحفل بكل هذا

وانتهى بي الأمر أن عثرت على الصجوز هودجز . كان قد فرغ

 مخفيّة تماماً خلف دغل من أشجار الزان، كبيرة الحجم بحيث تكاد

تكون بحيرة. كانت بطول مئة وخمسين متراً، ومثلها عرضاًا. إنّها
 بعد عشرين كيلومتراً تقريباً من ريدينغ، وأقل من ثمانين ونين كيلومتراً من

 بعض الأماكن أحياناً، وتنعكس على صفحة الماء . وفي مكان مقعّر


الأعشاب المائية
كانـت البركة تعجّ بالأبراميس . بـين الفينة والأخرى تنقلـب إحداها، فتبدو حراشفها متالألئة بلون ضارب إلى الحا الحمرة. كان كان ثمّة
 لكـن من حين إلى آخر تغنوص إحـداهـا إلى الأعـمـاق بينـمـا تكـون
 الماء. كنت واثقاً من أنّه لا فائدة من محاولة صيدها، وما ومع ذلك
 بواسطة أسماك الداس والمنوة التي أجلبها من التمز، وأحافظ عليها


 السـكك. ولـم أغادر البركة قط دون أن أصيد اثنـتي عشـرة سمكـة الصـة أبراميس على الأقل . وخلال عطلة الصيف كنت أقضي اليوم بكامله هناك أحياناً، حاملاً معي صنارتي وبعض محجلات الأطفال، وقطعة كبيرة من الخبز محشوّة بالجبن، تُعدّها لي أمّي . أظلّ أصيد لساعات اتِ طوال، ثمّ أستلقي في العشب وأستغرت في قراءة إحدى المـجلات،

ثمّ فجأة تستيرني رائحة الخبز أو ضجّة سمكة تقفز في الماء، فأعود فوراً إلى الصيد. هكذا كنت أقضي يومي إلى أن يوشـك النهار على

 من السنتيمترات. كنت قد بلغت السن التي يدرك فيها المرء أنّ
 ذلك السكون المطبق الذي لا تكسره إلّا دوائر تثيرها الأسماك على الـى


 كيلومترات عن البيت، خـمسـة كـيلومترات أقطعهـا على الدرّاجة


 أن أستكشف الجهة الأخرى من البركة، أبعد نقطة من القصر . كان
 وكان عليّ شقّ طريقي وسط نبات العليّق والأغصان المتعفّنة الساقطة من الشجر . وبعد ما يقارب خمسين متراً، وصلت إلى ما يشبه فرجة بين الأشـجار، ووجدت نفسي فجأة في بركة أخرى لمـ ألم يخطر على

 ماءها كان شفّافاً، بعمق بين ثلاثة وخمسة أمتار تقريباً . بقيت هناك الك
 تلك. وفجأة رأيت شيئاً جعل قلبي ينخلع من مكانه

إنّها سمكة ضخمة، وأنا لا أبالغ حين أقول ضخمة: كانت بطول ذراعي تقريباً . مرقت عميقاً في البركة، ثمّ لم أعد أعد أرى سوى طيفها قبل أن تختفي في الجانب الآخر من الميا الياه الداكينة. كاني كما لو أنّ سيفاً اخترقني. إنّها أكبر سمكة رأيتها في حياتي، الْيّ حيّة أو


 أنّها أسماك شبوط، لأنّ الأبراميس والتنش لا يبلغ هذا الحجم أبـا أبداً .

 وهو أمر شائع الوقوع، حيث تنسى إحدى البركتين، ولا لا يصبد فيها الـيا



 هودجز ووكيل أعمال السيد ناريل نسيا وجودين.


 قصبتي كما لو كانت شعرة. لن أقنع فير بـن بعد اليوم بالعودة بأسمـاك
 وكدت أصاب بالغنيان. امتطيت دراجتي واني وانطلقت نـيو البيت في
 بالنسبة إلى طفل في ذلك السن! بركة معتّمة مـخفية بـن الشُّجر

الكثيف، مليئة بأسماك ضخمة، أسماك لـم ترَ صياداً قط، وتلقم
 كنت قد سوّيت كلّ شيء في رأسي . سـأتدبّر العدّة اللازمة حتّى ونّى لو



 الدستعملة في صيد الشبوط. سأعود في أقرب وقت. لن أتجاوز يوم

عدا أنني لم أرجع إلى ذلك المكان قطّ، ولم أسرق قطّ النقود من الدرج، ولم أشترِ الخيط المتين، ولم أجرّب حـّب حـّي مع أسماك
 نويت فعله. لكن حتّى لو لـم يحدث ذلك، لكـان وقع شيء آخر يمنعني. هكذا هي الحياة. لعلّكم ستجدون أنتي بالغت في وصف حجم تلك الأسماك . لا





 إنّها كانت ضخمة

يا لصيد السمك!
هنا ينبغي أن أعترف لكم بأمر، أو بالأحرى بأمرينن. الأوّل هو أنْني حين أراجع حياتي، أستطيع القول بصدق أنّ لا شيء فيهـا أبهجني مثلما أبهـجني الصيد . فكلّ شـيء عداه كان يبدو لي أِي دائماً
 فقد أنفقت وقتاً طويلاً في مطاردتهنّ، وأنا مستعدّ لفعل ذلك الآن إن واتتني الفرصة. ومع ذلك لو أنكم خيّرتموني بين امرأة، مهما كار كانـ انت -نعم مهما كانت- وصيد سمكة شبوط بوزن عشرة أرطال، لاخترت السمكة. والاعتراف الثاني هو أنّني توقفت نهائياً عن الصيد منـ الـن أن بلغت السادسة عشرة من عمري . لـــاذا؟ لأنّ الحـيـاة هـكـذا، لا أقصـد الحـيـاة الإنسـانـيـة في عموميتّها، بل الحياة في هذا الزمن وفي هذه البلاد، حيث لا يفعل
 فحتّى العامل في الفلاحة أو الحياط اليهودي لا يعمل طوال الوالوا لانت، بل لأنّنا نحمل بداخلنا شيطاناً يدفعنا بلا توقف إلى تكرار السخافـا لات الـا نفسها . فنحن نجد الوقت لكلّ شيء، إلاّل للأُياء التي تستحق . فلا فكّر في شيء يهمّك حقّاً، واحسب عدد الساعات التي حظي بها منك،

والمدّة التي خصّصتها له من حياتك. تمّ احسب الوقت الذي قضيته في الحلاقة والتنقل بالباص والانتظار في محطات القطار وسرد

الحكايات الخليعة وقراءة الصحف.
بعد تجاوز السادسة عشّرة من عمري، لم أعد قطّ إلى الصيد. لا
 وراء النساء وأنا ألبس حذائي الأوّل وياقاتي الطويلة الأولى (كانى (كان يلزم


 يعلم بذلك غيري. فد يأتي بوم عطلة، فأعود إلى هناك اك وأمسك بكا بها

 كدت فيها أعود فيها إلى الصيد، كانت خلال الحال الحرب.



 التي سيبعثون بنا إليها بعد ذلك. ومن حسن حظّنا النّ النّ الضابط الني الني يقودنا كان معتلّ الصحة -يعاني من التهاب في الجها
 ومباريات كرة القدم وما إلى ذلك من التسليات التي ترفع من معنويا

 المساء، اصطفت بعض الرجال لمعاشرة عاهرتَتِن بئيستَين مرهقتَين

جاءتا من طرف القريـة. وفي الصباح، رغـم الأوامر بـعـم مغادرة



 قنابل، علـب مصبّرات، أوحـال، قاذورات، أسـلاكك شـائكـة صـدئة

 لن تستطيب شيئاً أبداً . ينضاف إلى ذلك الـخوف والإرهـاق، للكن
 ضهرورة لكي لا تستـمر" الـحرب إلى ما لا نهاية . فأنت ستعود إلى



 لوجه مع أحد أفراد السريّة، نسيت اسمـ، ولـي الكن الـجميع يلقبونه



 الجنجل أو قنص الطيور أو الصيد غير المشروع ألو أو سرقة الفاكهة في
 الأقفاص وقتال الديكة وما إلى ذلك. ما ما إن وقعت عينه عليّ حتّى أومأ لي، وبادرني بنبرته الماكرة:

ارجورج! (كانوا ما زالوا يدعونني جورج. لـم أكن قد لقبت


t.me/t_pdf الجانب الآخر من الحقل!! !. (اماذا يوجد؟ّ).
(هناك بركة مليئة بالأسماك الضخمة"). (أسماك؟؟ كفى هراء!
(اصدّقني، إنّها تعجّ بالسمك. أسماكُ شبوط لـم أرَ مثلها قطّ . تعال وانظر بنفسك" .
 فخلف أشجار الحور توجد بركة موحلة ذات حوافت رملية، هي على الأرجـح مقلع قديم غمرته الـمياه. كانت تعجّ بأسمـاك الـُشبوط،


 فوجدَت الفرصة مواتية لكي تـتكاثر . لن تستطيعوا بـر بلا شكّ ألن أن
 لو أنتّي عدت فجأة إلى الحياة . وبطبيعة الحال لم يعد يشغلنا معأ إلّا كيف نحصل على صنارة .

قلت:
("يا إلهي، هل نستطيع الإمساك بيعض هذه الأسماك؟". "ابالطبع، يتعيّن علينا أن نعود إلى القرية، ونبحث عن اللوازم" . "احسناً . لكن ينبغي أن نحترس . إن علم الرقيب بأمرنا، سنكون في ورطة".

اليـذهـب الرقيب إلى الجحيـم! فلـيقطّعـوني إرباً إن شـاءوا. سأمسك بتلك الأسماك اللعينة مهما كلّف الأمر"، . لن تستطيعوا تخيّل مقدار تحرّقنا لاصطياد هـذه الأسمـاك الاك لكنكّم في الواقع قد تستطيعون إن سبق لكم أن شاركتم في الحرب



 الحرب، والجلوس تحت شـجر الحور لصيد الشبوط، بعيداً عن

 نكن واثقين من أنّنا سننجح. وهي الحـي الحكرة كانت تصيبنا بالإحباط . لو يلاحظ الرقيب أو أحد الضبّاط شيئاً، سينتهي الأمر لا مـحالة

 شيئاً من عدّة الصيد، ولا دبّوس أو قطعة خيط. كان علينا أن نـطلق من الصفر . أوّل ما يلزمنا قصبة صيد، قصبة صيد متينة من شـر الصفصاف، لكن لا يظهر في الأفق أثر للصفصافـ لـوا تسلّق النوبي
 لا شثيء. أزال عنه الأغصمان بسكّين الجيب إلى أن صـار أشبه بقصبة
 المعسكر دون أن نثير الانتباه إلينا
 للرتق، لكنّها غليظة ومدبّبة الرأس . حرصنا على إخفاء نوايانا خشية

أن تصل إلى الرقيب. وفي الأخير تذكّرنا العاهرتَين اللتين تقطنان في

 المنزل، فو جدنا العاهرتَين تغطان في نوم عميق . طرقنا طـنا وأرجلنا، ونادينا بملء أصواتنا فرينا لعشر دقائق، ، إلى أن أطلّت امرأة
 النوبي بالإنجليزية صـائحاً : (انريد إبرة! إبرة! هـل عندكم إبرة؟ إبري












 جدّاً، لكنّ الـنوبي ضـاعفه ثـلات مرات، ثـّمّ شـّه إلى مسـمـار في الجدار، وفتله بعناية. وبينما كان هو يفعل ذلك، جُبت أنا القرية بكاملها بحثاً عن قطعة فلين، فعثرت عـت عليها . ثقبتها من الوسط، وحشرت فيها عود ثقاب لأصنع منها عوامة .

نجحنا حتّى الآن في تدبّر الضروريات، لكن ما زالت تنقصنا



 قطع من الأوتار، مع أنّها سريعة التمزّق وفي حالة سييّة ، يبلغ طول كلّ منها خمسة عشر سنتيمتراً تقريباً . وعند حلول الون الليل، بلّلها النوبي لكي تلين، ثّمّ ألصق بعضها ببعض عضر وهكا وهذا وفّرنا كلّ ما نحتاج إليه :
 عليها في أيّ مكان . آه من تلك البر كة العاجّة بـالسـمك! أسمـاك وكاك شبوط مخطّطة لا تنتظر سوى الطعم! استلقينا للنوم وقد استبدّ بنا الفرح حتّى أنّنا نسينا نزع أحذيتنا . متّى سيحلّ الغد؟ لِّ ليته يحلّ الآن! آه لو تنسانا الحرب ولو للحظة! قرّرنا أن نتسلّل بعد التفقّد، ونقضي
 أعتقد أنّكـم خمّنتم البقيّة . فبعد التفقّد أمرونا بــا بحزم أمتعتنا ، والتأهّب للمغادرة بعد عشرين دقيقة . وبعد قطع خمسة عشر كيلومترأ مشياً على الأقدام، أركبونا في شاحنات لينقلونا إلى منطقة أخرى . أخرى


مـنذئذ لـم تواتني الفرصة أبداً لكي أصطاد . بعـد أن وضعت الحرب أوزارها، بحثت، على غنى غرار جميع الناس، عن عمل . عثرت اصت
 تأمين -شأن أولئك الشباب رجال ولها الأعمال الواثقين من النجاح الذين تقرأ عنهم في إعلانات معاهد التجارة-، ثّمّ صرت واحداً من أولئك

المساكين الذين يرضون بأن يُستغلّوا من أجل خمسة أو ستّة جنيهات في الأسبوع، يقطنون بيتاً في الضاحية . فأمثالنا لا يذهبون الـانـون للصيد مثلما لا يذهب سماسرة البورصة لجمع أزهار الربيع. فهذا لا لا يليق

بهم، إذ توجد تسليات أخرى تناسبهم .
أستفيد كلّ صيف من أسبوعَي عطلة طبعاً، أقضيها في مارغات أِيه أو يارموث أو إيستبورن أو هاستينغز أو بورنموث أو برايتون مع تغيير طفيف من سنة إلى أخرى بحسب وضع مدّخر اتنا . فمع امرأة كهيلدا ، تتلخّص العطلة في تمرين لا ينتهي من الحساب الذي منـي الحني لمعرفة كم
 تقول للأطفال : كلا ، لن أشتري سطلا آخر . ما عليكم إلاّا أن تملؤوا بالرمل ذاك الذي عندكم! قبل سنوات استأج أجرنا بيتاً في بورنموث
 يصطادون بقصبات صيد ذات بكرة وخيوط بطول خمسين متراً، تنتهي بأجراس صغيرة، ومع ذلك لا يمسكون شيئاً . ورغم أنّها طريقة بليدة للصيد، فحسبهـم أنّهم يصططادون . ولـم يلبث الأطفال أن شعرورا بالملل، فطالبوا بالعودة إلى الشاطئ. رأت هيلدا أحدهم يسلك انـل دوداً
 الرصيف وإذا بجرس صغير يـجلجل بشدّة، فأبصرت صـاحبه يلفّ الخيط بسرعة فائقة، وجميع الأنظار مشدودة إليه . ظهر طرف الخيط وقد علقت به سمكة ضشمة مفلطحة (أظنّها سمكة ضوري) تتخبّط الـّط بعنف، فرفعها الرجل في الهواء ورماها على الرصيف مبللّة متلألثّة استمرّت تتخبّط مظهرة ظهرها الرمادي المنقط تارة، وبطنها الأبيض
 يختلج بداخلي

وبينما كنا نبتعد، قلت صدفة لكي أختبر ردّ فعل هيلدا :
 "اماذا؟ أأنت تصطاد يا جورج؟ كيف وأنت لا تعرف عن الصيد

شيئأ؟"
فأجبت :




 استشاطت غضباً . أنتم لم تروا كيف تصير هيلدا لمّا يتعلق الأمر بتبديد عشر شلنات. تفقد صوابها وتقول:
"ايا لها من فكرة مجنونة! أنبدّد كلّ هذا المبلغ من أجل شـل شيء
كهذا؟ هذا حمق! أعجب ممن يملكون الوقاحة لكي يطلبوا إنفاق عشر شلنات من أجل تفاهات كقصبة صيد؟ أيعقل أن يضيّع رجل ناضـج مثلك وقته في الصيد؟ شيء مخجل اجل صدّقني يا جورج، أنت تتصرّف كطفل ! !.


 "بابا طفل! بابا طفل!"). يا لهما من طفلَين ممسوخَين !

## 6

فضهلا عن الصيد، كنت أهوى القراءة . لـعلّنـي بالنغت حين


 عشرة من عمري، أقصد المطالعة. كان الأمر بالنسبة إليّ في هذا



 (من قبيل : الرناق الطيّبون ورماح البنغـال ومـا إلى ذلكــــ وكان

 والعشرين من عمري، تعاطيت نوعاً من القراءة المارقة بدّلت نظرتي

 والأوكار التي يدخّن فيها الصينيون الأفيون، وجزر بولينيزيا، وغابات البرازيل .

على أنّ الفترة التي استمتعت فيها بالقراءة أكثر هي الممتدّة بين الحادية عشرة واللسادسة عشرة من عمري. شرعت في البداية بقراءة المسجلات الأسبوعية الموجّهة للأطفال من سنّي -سيّئة الطباعة،

 ورافلز . هذا فضلاً على ما كان يكتبه نات غولد ورانجر غول ور وكا وكاتب
 السرعة التي يسرد بها نات غولد الد مغاني

 فدرّسونا كونتين دوروارد . وتد دفعني العمّ إيزيكل إلى قراءة روّ روسكين


 اهتديت إليه بنفسي. وأنا غير آسف على كون الصـي الأمور اتّخذت ذلك الـك المنحى . فقد كنت أقرأ الكتب التي تستهويني، واستفدت منهيا أكثر بكثير ممّا استفدته من ذلك الهراء الذي كنا نلقنه في المدرسة


 وإذا كانت روايات بوفالو بيل قد فقذت جاذبيتها، ونات غيات غولد تفرّق عنه قرّاؤه، فإن نيك كارتر وسيكستون بلايك ما زالا يـحافظان على
 حوالي سنة 1905 ـ كما أنّ مجلة بوب كانت لا تزال في هذا الإبّان

خجولة بينما كانت تُُُمس، التي شرعت في الصدور حوالي سنة


 الزملاء في المدرسة كانوا يعيرونني بعض أعدادها القديمة . ألـو وأنا إن
 أو التركيب الدقيق للنحاس الذي تصنع منه الأجراس، فالفضل الئل يعود

لتلك الموسوعة.
أمّا جو، فلـم يكن يقرأ أبداً . كان من أولئك الأطفـال الذين يقضون عشر سنوات في المدرسة، وحين يغادرونها يـجدون أنفسهـم عاجزين عن قراءة عشرة أسطر متتابعة. فمجرّد النظر إلى الحروف يصيبه بالمرض . ولقد رأيته ذات يوم يفتح أحد أحر أعداد مجلّة تُشُمسِ ،
 وقـد حـاول أن يـصـرفـني عـن الـقـراءة، عـلـى أنّ إطـراء الـوالـــيـنـ، وثناءهما على ذكاني، شَجّعني على الاستمرار . كانا فخورَنـن بميلي إلى القراءة و(تثقيف نفسي من الكتب") على حدّ تعبيرهما ، لكنّهما





 أتابع فيها سلسلة دونوفان الجسور . وقد كان دونا ملياردير أميركي إلى كلّ أصقاع العالم لكي يأتيه منها بأشياء عجيبة

قد تكون فطع ألماس بحجم كرة غولف، عليه أن يجلبها من براكين


 آوي إليه للقراءة: الدخزن الموجود في أقصى الساحة . كان هذا هان هو

 تفوح رائحة الجبس المـمزوجة برائحة العنبريس، وتنتشر بيوت العناكب. وتحت الحيّز الذي اعتدت الجلوس فيه، كان ثُمة ثقب في السقف وعارضة خشبية ناتئة من الجبس . يتراءى لي كلّ ذلك كما لو أنتني جالس هناك . أرى نفسي في يوم شتوي غير بارد، مستلقياً على بطني وعدد من مـجلّة تُشُمس مفتوح أمامي فـي وإذا بفأر يتسلّق كيساً مثل لعبة ميكانيكية، ثمّ يتوقّف بلا حراك وكير ويروح يحدّق فيّ بعينيه

 وجذور السحلب العجيب الذي لا يزهر إلّا مرّة كل قل قرن ترقد فـي في

 ذوي البسُرة البيضاء أحياء. أحدّق في الفأر وهو يحدّق فيّ فيّ بدوره وسط رائحة العنبريس والجبس البارد، وأنا في خيمتي على ضفاف الأمازون، في نعيم حقيقي.


هذا كلّ ما في الأمر، في الحقيقة.

 الجريدة. وأنا لم أقل سوى النزر القليل، لأنّكم بلا شكّ إمّا تذكرون
 وإمّا أنّكم لا تذكرونها، وحينئذ ما الفائدة من أن أحدّثكمم عنها؟ كلّ
 حدود هذا السنّ، كانت كلّ أمور الأسرة تسير على نـلى الـا وأنا لم أشرع في اكتشاف ما يسمّيه الناس (الحـياة الواقعية)" إلّا قبيل عيد ميلادي السـادس عشر، أو بعبـارة أخرى الـجانب السيّئ من الحياة.

ثلاثة أيّام بعد اكتشا في أسماك الشبوط الضخية في القصر، عاد أبي إلى البيت في وقت الشُاي مهموماً وأشدّ شحوباً من المعتاد . راح يأكل بوقار وهو بالكاد يكلّمنا . وقد كان في تلك الفترة ويأكل ولـي


المنزوعة. وبينما همممت بمغادرة المائدة، بادرني : "اجلس لحظة يا بني، أريد أن أكلّمك في أمر أمُك تعرفها) .

كانت أمّي جالسة خلف إبريق الشاي وقد شبكت يديها على
 فتات خبز علق بضرس ما زال في فمه.
 وتبحث عن عمل تكسب منه قوتك وتساعد أمّك قليلاً . لقد راسلت بالأمس السيّد ويكسي لأخبره بأنتّي سأسحبك من المدرسة" .
 يرتّبون كلّ شيء دون أن يطلبوا رأي أبنائهم . كان ذلك بـي باريهياً .
 عصيبة" وإنّه يواجه "اصعوبات كثيرة" هذه الأيام، وبناء عليه الئهي يتعيّن عليّ أنا وجو أن نبحث عن عمل نكسب منه قوتنا . لم أكن حينئذ أعرف كيف كانت تسير أحوال المتجر، ولم أكن أبالي بذلك، إذ لم أكن من النضج بحيث أتصوّر تلك (الصعوبات) . كان أبي ببساطة ضحتيّة من ضـحايا الـمنافسة. فقـد مدّت إحدى سلاسل مـحلات بـيع الـحبوب
 لندن، إحدى أذرعها إلى بينفيلد . استأجروا




 جانب القمّح والشوفان، يعرضون خلطات مرخّصة تخصّ الدجاج ، وحبوباً للطيور مـحفوظة في أكيـاس أخّاذة، وبسـكويت للـكـلاب بمتختف الأشكال والألوان، وأدوية حيوانات، ومراهم ومساحيق

مقوّية. بل يبيعون أيضاً مصائد الفئران وأطواق الكلاب والبيض





 كانوا يملكون العربات الكبيرة، ولديهم عدد كبير من الخيول يعلئ يعتنون


 للأمور رؤية طفل صغير، إذ لم تكن قدمي تطأ المتجر إلّا لماماً . ولما

 وسعني من ذلك. ولم يكن الأولاد في مدرستي مدلّلين شُأن أطفال



 كان والدي قد كلّم العجوز غريّي


 وقته في التسـّع . وقد كان أبي يقول أحياناً إنّه سيشغنّله في قسم

الحسـابات بمعمل الجعة. . بل فكّر قبل ذلك في أن يوجّهه ليصبح دلّالا". على أنّ كل ذلك لـم يتحقِّق، لأنّ خط جو الِّ ، وهو في السابعة
 الضرب. وتد كان في هذه الفترة يعمل لدى متجر لبيع الدراجات فـر في والتون، حيث كان من المفترض أن (ايتعلّم الحرفة) . نقد كانت هذه

 العمل وهو يرتدي تلك الوزرة الزرقاء الملطّخة بالشحمم . راح يدخّة


 الأصلع المعغّر بالطحين، وبعض الشعـعيرات الرمادية فوق أذنيه،

 السنة، وعشُرين في سنة أخرى، وفجأة لا تصدّق . لم يعد يفهم . لقد ورث التجارة عن أبيه . اشتغل بـجّ



 الأمر إلى أن يقول: اقد تكون السيارات هي السبب!" ، فتردّ أمّي:
 يدعو إلى أكثر من ذلك. وبينمـا يروح أبي يتحدّث، يظهر علـيها السهوم وهي تحرّك شفتيها . كان عليها أن تقرّر : هل تطبن إن يوم غد

لحم بقر مشوي مرفق بالجزَر أم فخذ ضأن؟ وباستنناء الحالات التي

 الموالي. وبدقدار ما كانت أمور المتجر تسوء، كان قان قلق أبي يتزايد.

 المستقبل حقّا؟؟ لا أظن . لا تنسوا أنّنا كنّا في سنة 1909 . لـم يكن يفهم ما يحدث له، ولم يكن قادراً على تخمين أنّ أصحاب سارازينز
 إفلاسه، وسيبتلعونه. كيف له أن يفهم ذلك؟ فالألأمور لـم تكن تجري بهذا النحو في شببابه. كلّ ما كان يعرف هو أن أنّ الوضع "اعصيب"، ، وأنّ التجارة تكسد (وكانت هذه العبارة تدور كثيراً على الألسنة)،

لكن الأمور ستتحسّن عاجلاً أم آجلاً
لست أدري أأقول إنّني شـعرت بالسـرور لأنّني كنت خير عون




 سيفرضونه عليه، مئلما هو الشئن في روايات اليات اليوم؟ في الحالتين معاً، سيكون الأمر مجرّد هراء. الحقيقة أنّني كنت سعيداً ومتحمّساً
 غريميت سيـدفع لي راتباً حقيقياً، انتني عشّر شـلنـاً في الأسبوع ألـوع سأحتفظ منها بأربعة لمصروف الجيب. وبذلك نسيت تماماً أسماك

النبوط الضخمة في البركة التي كانت تشغل بالي منذ ثلاثة أيام، ولم




 أسبوعان حتى نعثر عليه راكباً على دراجة، يوزيّع الخضر . لم تكد تمضي خمس دقائق على إخباري بأنتّي سأترك المـي المدرسة حتّى بدأتُ أتساءل عن اللباس الذي سأرتديه في العمل . ألححت
 موضة ذلك الوقت. بطبيعة الحال اعترض والداي معاً قائلين "إنّهـما

 راشدين. كان على الأولاد في كلّ العائلات أن يخوضوا معارك قـل قبل أن يحصلو| على الحقّ في ارتداء طوق عالِ، والفتيات على الحقّ في تمشيط شعورهنّ إلى الأعلى .
وهكذا ابتعد الـحديث عن هـموم الــتـجر ليتحوّل إلى مشـادّة كلامية لا تنتهي. وشيئاً فشيئاً بدأ الغضب يسا يستبدّ بأبي، وصار كار كلامه أقلّ اتّساقاً كما يحدث له دائماً في مثل هذه اللحظات ات الحا (اكلا، لن تحصل عليه. لن تحصل عليه أبداً. هذا أمر مفروغ منهها .

هكذا لـم أحصل على المعطف، وذهـبت إلى العمل لأوّل مرّة مرتدياً بذلة سوداء ذات طوق كبير، بدوت فيهر فيها كفتى أخرق كبر قبل الأوان. وكان ذلك هو مصدر تذمّري الوحيد.

كان جو أشدّ أنانية منيّي . كان غاضباً من كونه اضطرّ إلى مغادرة متجر الدراجات. وطوال المدّة القصيرة التي قضـا الـيا في في البيت، اكتفى بالتسكّع دون أن يفكّر في مسـاعدة والدي الذي انزعج من

اشتغلت لدى غريميت لمدّة ستّة أعوام. رغم شيخوخته، كان لا لا







 بالمجلس البلدي أيضاً، ويضطلع ببعض المسئونيليات في الحزب الليبرالي. كان دور البقال المستقل الذي يلعبه يتّسم بطابع خرافيّي، بلحيته البيضاء وكلامه المنمّق حول حرّية المعتقدن واليّا وإعجابه العلني بوليم غلادستون، ورصيده البنكي السمين وصلواته المرتين المتجلة التي كان يسمعها من يمرّ بجانب الكنيسة المعمدرانية الينية . بإمكانكم أن تتصوّروا كيف كان يتصرّف: "جيمس!"). "(نعم سيّدي" . "هل أضفت الرمل للسكِّ؟") "(نعم سيدي" . "وهل أضفت الماء للدبس؟".
"(نعال لتصلّي سيدي").

الله وحده يعلم كم مرّة سمعته يهـمس بهذا الكا فلاملام في المتجر وقد كنّا في الواقع نبدأ نهارنا بالصلاة وحتّ حتّى قبل أن نبدأ العمل . لا







 كورينتوس، وأطحن البنّ، وأقطّع لــم الـخنزير الـمدخّن وأشَحـذ السكاكين وأكنس الأرضية وأنفض الغبار عن البيض من دون كسره، وأبيع وجبة رديئة على أنها جيّدة، وأمسح زجاج ونج النوافذ، وأقدّر وزن
 قطع جذابة . ولعلّ الأصعب من ذلك هو تذكّر مكان كلّ سلعة
 ذاكرتي لا تزال تحتفظ بقدر لا بأس به من الأشياء. مـا زلت أذكر أكـر كيف أعالج الخيط بمهارة بأصابعي حتّى أنّك لو وضعتني أمام الـنـي الكة


 وعن ثمن أكياس الورق إن اشتريتها بالألف.

قضيت خـمس سنوات على هذه الـحال: شـابٌ رشيق، بوجه
مستدير أحمر وشـر أثـتر (مدهون وممشٌّط إلى الخلف)، يتحرّك بنشاط وخفّة خلف الـمنضدة في وزرته البيضاء واء والقلـم فوق الـي أذنه يحزم أكياس البنّ بسرعة البرق، ويسارع لتلبية طلبات الزبائن ونيّن :

 استغلالنا، إذ كنّا نشتغل إحدى عشُرة ساعة في اليوم باستتنـاء الخميس والأحد. أمّا أسبوع أعياد الميلاد، فكان النـان كابوساً حقيقياً



 الناس يفكّرون في تلك الفترة. لا تنسوا أنّ ذلك كان قبل الـو الحربا

 السنوات: 1909، 1910، 1911. مات الملك إدوارد، وصدرت الجرائد متّشُحة بالسواد. وفتحت قاعتا سينما أبوابههما بوالتون وبدأت تظهر أعداد كبيرة من السيارات على الطرقات، والحافلات تجوب الأرياف. وذات يوم حلّقت فوق بينفيلد طائرة يجلس دالـير داخلها
 مهلّلين لها . وبدأوا يتهامسون إنّ إمبراطور ألمانيا بدأ يسعى للظهور

 الأسبوع. كنت أدفع لأمّي منها في البداية الـية عشرة شـلنـات مــابل

المأوى والطعام، ثمّ لمّا صار وضع الأسرة أشدّ سوءاً، أخذت أدنع

 أنتعل حذاء بأزرار، وألبس أطواقاً بطول سبعة سنتيمترات، وألحور وأير


 والجري وراء الفتيات، كانت تخالجني نوبات من الطمبرح، ونا وأرى نفسي رجل أعمال كبيراً مثل لوفير أو وليم وايتلي . وبين السادسة عشرة والثامنة عشرة، بذلت جهوداً كبيرة من أجل ا"تثقيف نفسي"
 التخلّص من اللهجة المحليّة (ذلك أن اللكنة الريفية كانت قد الد الختفت


 المعاملات التجارية، وأتمهت قراءة كتاب كلّه هراء، بـراء بعنوان فن
 السابعة عشّرة بدأت أحرص على التفنّن في الخط، وأسهر إلى وقت




 ترجمات لأعمال موباسان وبول كوك). ولمّا بلغت الثامنة عشُرة،

صرت شابّاً مثقِفاً . تسجّلت في مكتبة البلدة، وصمّمت على اكتشاف
 هوب. وفي هذه الفترة صرت عضواً في دائرة بينفيلد للمطالعة التي

 بتشجيع من القسَ، السمسـم والسوسن لراسكن، بل تجرّآت على آلى قراءة أشعار بروينغ .
ومرّت السنوات: 1910، 1911، 1912 . واستمرّت تـجارة
أبي في التردّي. لم تفلس تمـاماً، لكنّها واصلت الـن انهيارها وها . وتغيّر حال والديّ تماماً بعد أن ترك جـ جو البيت. وقع ذلك بعد وقت قصير من التحاقي بالعمل لدى غريميت.





 المتجر، بالكاد يتململ ليفسح لـ الطريق دون أن يـخرج يديه من الـن
 يقدّمها للوالد . ولمّا كان الناس يشكونه إلى أبي وأمّي، كانا يقو لاني بيأس : „لا نعرف كيف سنتصرّف معهها . وقد كان يكلّفههما كثيراً الِّا

بسبب الخمر والسيجارة التي لا تبرح فمه . وفي وقت متأخّر من إحدى الليليلي، غادر البيت، وانقطعت أخباره. كسر درج النقود، واستولى على ما بداخله . لم يكن مبلغاً

كبيراً، لكنه يقارب نمانية جنيهات. كان كافياً لكي يشتري بطاقة سفر

 البلدة. وكانت الرواية الأثيع هي أنّ سبب هربه هو أنّ فتاة حمّا حملت



 الرواية، وكثيراً ما كان يحدث لهمما، أثناء أحاديثهما الخاصن الخاصة، أن

 سبيلا للعيش الكريم في بلدة ريفية، وكان عليه أن يعيشُ حيان




 أن طوامما التراب. فقد كان هذا في نظرمها أثنـع من حكاية حمل سالي شيفرز . لقد أهرمت مشاكل جو والدي . صحيح أنّ اختفاءه خفّف

 عنه -رجل ضئيل مطموس الملامح، مـجعّد الوجه، بادي الميا القلق، بنظارته المغبرّة- تعود إلى هذه الفترة. وشييناً فشيئاً بدأت المشاكل

المادية تحجب ما سواها . وقلّ اهتمامه بالسياسة وصحف يوم الأحد الأسـبوعيـة، وصـار يـتحـدّث بـالـخصـوص عـن حـال التتجـارة التتي تتدهور . وبدت أمّي كما لو أنهّا تنكمش أيضاً . ألما ما زلت أذكر كيف

 قلقاً، وأكبر من سنّها . ولم تعد بالمهابة نفسها في المطبخ، تقدّم لنا في الغالـب لحـم ضـأن، وتستعـمـل الزبـدة النباتية -التي ما كانـت تحتمل رؤيتها في البيت سابقاً- وتبدي قلقها على ثمن الفحمـ . بعد انصراف جو، اضطرّ أبي إلى تشغيل صبيان سخرة، لكنّهم كانوا صغار السنّ، بحيـث لـم يكن يحتفظ بهـم سوى سنـة أو سنتين،
 أحياناً حين أوجد في البيت، على أنتي -لأنانيتّي- لم أكن أفعل ذلك أك
 لا يكاد يظهر تحت كيس ضخمب، كحلزون يحمل قوقعته . يزن الكيس
 وكتفاه تحته حتّى أنّ وجهه يكاد يلامس الأرض
 الاستعانة بشخص آخر في تسيير المتتجر . وهو مـا زاد الـى من إرهاق ماليته، وأخاف ثغرة أخرى إلى رأس المال . إنّ إفلاس تاجر صغير أمر رهيب، لكنّه يختلف عن الإلفـ الإفلاس الـموجع للـعامل الذي يطرد من عـمله، ويصـير عـاطلاً بين عشية

 للمتجر لسنوات، ليتحوّل إلى سارازينز بينما يشتري منك آخر بضر بضع

دجاجات وحبرباً كلّ أسبوع. وبذلك تستمرّ في المقاومة، محافظاً



 أبي طوق نجاة. ولم يرهن تأمين حياته إلآلا سنة 1913، وهو ألـا أمر لو

 اصعب"، ، وأنّ عليّ أن أتريّث قليلاٌ فبل أن أترك البيت. كنت ألـّ أظنّ،


 لن تتعافى، وأنّه لو عاش حتى السبعين، لانتهى به الأمر في أحد الملاجين
كثيراً ما كنت أمرّ أمام متجر سارازينز، فأقول في نفـي إنـي إنّ
 يعرضه من أكياس حبوب للطيور غيّرت الشمس لونهي الونها، واللافتة التي تقتُرت حرونها، بالكاد يُقرأ عليها (س . بولينغ" . لم يخطر بيالي أنّ شركة سارازينز كانت كدودة شريطية تلتهمه حيَّاً .



 الحال استتحسن،. وإذا كان تليل من التجّار من انتهى بهم المطاف

في المـلاجئ في تلك الفترة، فلانْه كان تمّة سباق بين الإفلاس والموت. وفي حالة أبي، كان الـبـق -ولله الحمد- للموت الـئ وما لبّت أمّي أن لحقت به.
كانت الحياة طيّبة بالنسبة إلى من ظلّوا على قيد الحياة خلال سنـوات 1911، 1912، 1913 ـ12 وتد تـعرّفت إلى إيلـي أواخر سنة 1912 في حلقة المطالعة التي يتعهّدها القس . التـي وعلى الرغم من أنتّي كنت أسعى، شـئ بان بقيّة أولاد البلدة، إلى التعرّف إلى فتيات، ونجحت في معانرة بعضهنّ، والخروج معهنّ إنيّ أيام الآحادر،
 مطاردة الفتيات، وأنت في السادسة عشـرة من العمر ، شيبئًاً غريباً؛

 متظاهرات بعدم الاكتراث بنظراتهم . ولا ولا يلبث الاتصمال التال أن يقع


 إيلسي ووترز بدا الأمر مختلفاً وإن كانت الحقيقة هي أنّني بدأت

أصير راشداً
لن أسرد عليكم تصّتنا، إن جاز الحديث عن قصّة. كلّ ملّ ما في



 الطريق الأبيض المغبرّ الممتدّ تحت أشجار الكـرّ الكستناء، وعبق الأزهار

البريّة، والبركة الخضراء تحت الصفصاف، وصخب سد بورفورد.
 لست أدري ما إذا كانت ستعتبر جميلة بحسب معايير اليوم. فتاة طويلة القامة، بطول قامتي، بشعر ذهبي كثيف باهت، تضفره وتلون وتلويه على رأسهها، ووجه دقيق المـلامح، يظهر عليه لطف غريب. كانـت من أولئك الفتيات اللواتي يناسبهنّ اللون الأسود، لا سيما سواد تلك الفساتين البسيطة التي يفرضون عليهنّ ارتدائها في المتجر .
 وكانت تكبرني بسنتين تقريباً .
أنا مدين لإيلسي بأنّها علّمتني كيف أهتمّ بالمرأة، ليس المرئِ ألمرأة
 القراءة، بالكاد لاحظتها، ولكنني اضطررت ذات يوم إلى الذهاب إلى ليلي-وايـت، لأنّ متجر غريميت كان بحاجة إلى ورق تلفيف
 نسائية وصمت مكتوم وإنارة خافتة ورائحة الثوب الباردة وهسهسـة كرات العداد وهي تتحرّك على القضيب لتحدّد الثمن. كانت إيلسي
 لباسها الأسود وصدرها الناتئ شيء لا أستطيع وصفه، لكنّه موغل في الأنوثة والنعومة. من يراها يخال أنّ بإمكانه أن يضمّها ويفعل بها ما يشاء. كانت بالغة الأنوثة والنعومة، في منتهى الإذعان، من طينة أولثك النساء المطيعات اللواتي ينفًّذن كلّ ما يطلبه منهنّ الرجل ولا
 أنّها صموتة، وقادرة على إبداء قدر كبير من الرقّة والتهذيب، مثلما كنت أنا أيضاً في ذلك العهد.

قضينا معاً سنة تقريباً. وبطبيعة الحال لم يكن بإمكاننا أن نعيش معاً في بلدة مثل بينفيلد إلّا مجازاً. رسمياً، "اكنا نخرج معاًّه حسبا





 أنكم تعرفون المشاعر التي تنتاب المرء في هذه اللحظات ائرات : شفق أزرق وهواء ناعم كالحرير يداعب الوني الوجه. وفي بعض الألأحير الأحيان، بعد

 كان أجمل الهدوء والصمت واليد والسدّ والمياه الخضراء التيا التي تتدفق منها





كان قد مضى جزء من الصيف لمّا بدأنا انعيش معاًا" حسب



 وخطرت ببالي فكرة: أن أذهب إلى القصر . صحيح أنّ مزاج العجوز

هودجز، بعـد أن جاوز السبعين، ازداد حـّةّ، وأنه لن يتوانى عن
 فجوة في السياج، وسرنا في الطريق الضيّق بين الأشجار الذي الذي يقود

 والأشُجار الضخمة الصامتة نفسها، ومرفأ القوارب القديـم المتعفّن
 النعناع البرّي، وشعرنا بعزلة كما لو كنّا في قلب أدئ أدغال أفريقيا . لـم

 غريب- فكرة أخرى خطرت فبالي فـي فـلت فلت في نفسي فجأة إنّ سنوات مضت وأنا أتوق للعودة إلى هنا دون أن يتأتّى لي ذلك الكـي الآن وقد

 عليها طوال حياتي . نعم، لماذا تأخّرت كلّ هذه المدّة في العودة إلى
 ذاكرتي بحيث لا يعلم بوجودها أحد، لكنتي سأعود وأمسك بهـ بها ذات يوم. فهي في متناول يدي . اتّجهت إذاً إلى البركة ، لكنّني ما كا كدت
 من العليق والأعشاب الطويلة المتعفّنة وأنا أرتدي لباس الـي البدلة الرمادية الداكنة والقبعة المدوّرة والحذاء المزرّر والطوق الذي
 يخرجون للننزهة. وشعرت من جـيـ جـيد برغبة لا تقاوم في إيلسي، فعدت أدراجي، وجلست بجانبها لحظة. كانت مستلقية على العشب

وقد وضعت ذراعها على وجهها، ورغم أنها شعرت بعودتي، لم
 كما لو أنّ جسدها صنع من مادة لدنة، تستطيع أن تفعل بها ما ما تشاء .




 الموالية
وبعد سنة 1913 حلّت سنة 1914، وتحديداً ربيع سنة 1914 أزهرت أشجار البرقوق أولّاَ، ثمّ الزعرور ثمّ أشجّار الكستناء . وبعد ظهر أيام الآحاد، على طول الطريق المفضية إلى القصر، الـى يهبّ الريح
 بشعر امرأة. وأمسيات يونيو التي تبدو من طولها كما لو أنّها الـا لا لا
 وقد كان شُهر يوليو هذه الـسنة بالغ الحرارة و كا كانت أيام العمل في المتجر خانقة، وكم كانت رائحة الجبن والبنّ المطحون قويّة! لكن ما إن يحلّ المساء، حتّى ينتعش الجو، وتي وتفوح رائحة الأزهار البريّة
 ونعومة الغبار تحت الأقدام، وطيور السبد المتأهِبة للانقضاض فـر على

الخنافس .
لماذا، يا إلهي، لا يحقّ لنا التعبير عن مشاعرنا اتّجاه ما اقبل
 تذكرتموها . من المؤكّد أنّنا حين نغوص في الماضي، لا نتذكّر منه

إلّا اللحظات الطيبة. وهو أمر يصدق حتّى على الحرب. لكن من المؤكد أيضاً أنّ الناس كان لديهـم آنذاك شيء يُ يفتقدونه الآن



 طوالاً من أجل أربعة عشر شلناً في الأسبوع، وكانـ، وكانوا ينهون حياتهـم منهكين، مصابين بشتّى العلل ، يعتاشون على تقاعد لا يتجاوز خمسسة شـلنات، وبضعة قروش تتصدق بها الكنيسة عليهم من حين إلى آخر .


 ولا شيء غيرها، فمات على الفـات الفور بسبب ما كانوا يسمونه (اضطراباً





 يرى أشياء مروعة تحدث من حوله . تتجّار على حافة الإفلاس، أناس أنس


 تتحطّم إلى الأبد بسبب طفل أنجبنه سِيفاحاً . ولـم تكن في المنازل

حمّامـات، وفي صباحات الشتاء، على المرء أن يكسر الجليد في الأحواض . أمّا في أيّام الصيف الحارة، فتفوح أز أزفة الأحيـاء الفقيرة برائحة تثير الغثيان. وكانت المقبرة تحتلّ وسط المدينة، بحيث لا يكاد يمضي يوم دون أن يذكّروكُ بمثوالك الأخير . فعلامَ كان يعتمد
 هسُاشته، أو بعبارة أدقّ على شُعور بالاستمرار . كانوا يدركون جميعاً
 سيفلسون. لكن مـا لم يكونوا يعرفونه هو أنّ نظام الأشياء يمكن أن أن

 ذلك. صحيح أنّ معظم الناس يتردّدون على الكنيسة، على الأقلّ في الأرياف. وقد دأبت أنا وإيلسي على حضور القداس رغم أنّنا نعيش في الرذيلة على حدّ تعبير القس • إن سألت الناس ما إذا كانوا يؤمنون بوجود حياة بعد الموت، سيجيبونك في عمومهـم بالإيجاب، لكنتّني لم ألتقِ أحداً قط أعطاني الانطباع بأنّه يؤمن حقًاً بحياة أخرويّة. كان بان الناس بالنسبة إليّ يؤمنون بهذه الأشياء مثلما يؤمن الأطفال الـيال بـ الابابا نويل" . لكن في الفترات التي تبدو فيها الحضارة مستقرّة وهادئة،
 عندئذ تفقد أشيـاء، من قبيل الحياة الأخرويّة، أهـميتها. فالناس يسترخصـون حياتهـم إن علـووا أنّهم يمـوتون لتحيا الأثياء التي يقذّرونها . يقولون في هذه اللحظات : لقد تركت حياتي خلفي، وبان وبداً

 يسعروا بالأرض تنخسف تحت أقدامهم.

كان أبي يتّجه إلى الإفلاس ببطء دون أن ينتبه إلى ذلك. بالنسبة إليه التجارة كاسدة، والوضع عسير، والوفاء بال بالنفقات صار أصعب فأصعب. هذا كلّ ما كان يظهر له. أحمد الله أنّه لـم يعرف قط ألـه أنّه

 أنّ الإنسان بالكدّ وحسن التدبير والاستقامة لا يمكن أن يخيب. ولا ولا


 من كائنات العهود الغابرة، بعد ظهور السيارات والشا
 الفتاة المحتشـهة، بنت التاجر الورع، وحياة زوجة التاجي الذي عاش حياة تقيّة في ظلّ حكم الملكة الـي فيكتوريا الطيّبة- حياة

 الإنجلِيزي بمنأى عن التغيير . ستستمرّ نساء نشأن على التقوى في طبخ فطائر تصاحب لحم البقر المشوي المسمّى يوركشـاير بودينغ على مواقد فحم ضخممة، ويواصلن ارتداء ملابس داخحلية صوفية،


 ناعمة تجري على إيقاع الـناي والدوالي والقصص ذات النـي
 عاشا صدمات قادتهما أحياناً إلى الإحباط. لكنّهما لم يعيشنا طويلاً

لكي يكتشفا أنّ كلّ ما عاشا من أجله لم يعد يصلع إلّا للقمامة. كان
 وهما لا يعيان ذلك. كانا يعتقدان أنّ نمط حياتهـما سيستمر" إلى الأبد، ولا يمكن أن يلاما على ذلك. فالأمور كانت تجري على هذا

النحو .
ثمّ أوشك يوليو على النهاية، وأدرك الناس، حتّى في بينفيلد، أنّ شيئاً ما يـجري، وأنّ حالة من الإثارة الغامضة تخيّـم منذ أيام، والصحف تنشر مقالات لا نهاية لها، كان النا أبي يحضرها الانـا إلى البيت


## ألمانيا تصلـر إنذارها الأخير

## وفرنسا تستعلّ وتتعبّأ

وعـلى امتـداد أيّـام (لـعـلّهـا أربـعـة، لـم أعـد أذكر عـلـى وجـه



 يمـلك قرشاً من الجيران، هرع لكي يتزوّد بالـمصبّرات وات والطحين انـين

 كان الناس يذهبون إلى محطة القطار لكي يتخاطفوا على الانى آخر الجرائلد
 الرئيس باندفاع محمّالًا بالصحف، فوقف فـف الناس عند عتبات بيوتهم

يتصايحون من رصيف إلى آخر : (ادخلنا الحرب! دخلنا الحرب!"،، وأخرجَ الفتى ملصقاً من جرابه وألصقه على واجهة متجر غريميت،

## إنجلترا تعلن الحرب على ألمانيا!

اندفعنـا إلى الرصـيف، ومضىى الـمسـاعـدون الثلاثة يـهتفون ويصفّقون، وهتف معهم الجميع وصفّقوا بينما ظلّ العجوز غريميت، اللذي استفادت تجارته كثيرأ من الذعر اللسائد منذ أيام، يعارض
 بعد ذلك بشهرين، وجدت نفسي مجنّداً، وبعد سبعة شهور، حللت بفرنسا .

## \%

$$
\text { لم اُُصب إلّا في أواخر سنة } 1916 \text {. }
$$

خرجنا من الخنادق، وسرنا إلى الخلف في طريق بطول كيلومتر


 سوى طلقة كلّ دقيقة. كنّا نسـع الصفير المعتاد يعقبه انفجار في مكان ما من الحقل الموجود على اليمين . وأظنّ أنّ القذيفة الثالثة

 يستغرق ذلك سوى ثلاث ثوانٍ تقريباً، ثمّ سمعت الانفجار .
شعرت كما لو أنّ يداً ضخمة من الهواء جرفتني، ورمت بي في خندق فانفجرت بدوري وسط كومة من علب المصبّرات والنفايات والأسلاك الشائكة الصدئة وعبوات القنابل الفارغة وقذارات أخرى أخـ
 تكن بليغة : بعض الشظايا الصغيرة انغرزت في أسفل ظهري وبطتي سـاقَيّ . لكن من حسن حظّي أنّ خلعـاً من أضاعلاعي انكسر عند

سقوطي، وهو سبب كافِ لإعادتي إلى إنجلترا . وهكذا قضيت ذلك الشتاء في مستشفى ميداني قرب إيستبورن
 الحرب؟؟ صفوف طويلة من الأكواخ أثنبه بِخِمَمَة دجاج علـَ على تلك
 حيث ينفخ الريح باستمرار من كلّ الاتجاهاهات في الآن نفسّه، بينما تتجوّل جماعات من الأشخاص بلباسهم القطني الأزرق، وران وربطات




 تماماً كما كان سيتصرّف مع قردة في حديقة حيوان . وكان كلّ كِّ من




 هذا العهد، الريح القارص وأنا جالس على نبات الجولق، أصابيابعي مختّرة من البرد بحيث لا أستطيع ثنيها، وكنا وكذا مذاق النعناع الناع في فمي. هذه هي الذكريات التي يعود بها الجندي من الحربا
 قد اقترحني لأترقّى إلى رتبة ضابط، إذ كانيا إنوا في تلك الفترة بحاجن


بوسعهم أن يترقّوا. هكذا بعثت من المستشفى إلى معسكر تدريب
في كولشــتر .

إنّ أثر الحرب على الناس لشيء غريب. قبل أقلّ من ثلاث




 الاحتياطيين نضلاُ عن الآخرين. ومذا هو ما كـا كنت أودّ الوصول إليه في الواقع: لم يعد شيء يثير الاستغراب فين في تلك الأليام



 لماذا تطوّعت؟ ولماذا تطوّع مليون من الأغبياء الآخرين؟ فعلنـ اليّنا ذلك

 معظم من عرفتهم نسوا كلّ هذا الككلام الفارغ حتّى قينى قبل أن يصلوا إلى إلى



 أنظع). على أنّه لا بخطر ببالك قط أن تلوذ بالفرار، وت وتنجو بجلدتك. لقد استحوذت عليك الآلة، وصارت قادرة على أن تفعل

بك ما تشاء. ترفعك وتضعك في أمكنة لم تحلم بها أبداً، وحتّى لو أنّها وضعتك على سطع القمر، لما استغربت ذلك لقد انتطعت صلتي بحياتي الماضية يوم انخرطت في الجندية الجنية، كما لو أنّي قطعت كلّ الحبال التي كانت تشدّني إليها . أظنّكم لن تصدقوا إذا قلت لكم إنّني لم أعد، منذ ذلك اليو اليوم، إلى بينفيلد إلّا
 الآن، لكنّه كان في ذلك العهد عادياً. وهو أمر مردّه، في جانبي،






 واللامبالاة التي ينتهي إليها كلّ من يعيش في الـي الخنادق . ألذي أذكر أنتي

 الأعظم من تأمين أبي على الحياة مرهونآ، لكنّه تركُ قليلاً من المالـ في البنك، وأصحاب شركة سارازينز سينترون المتين المتجر ، وسيتكرّمّمون بدفع قليل من المال لأمي، وبذلك يتوفّر لها متتا جنيه تقريباً، فضلاً
 من والتون مع ابنة عمّها، زوجة مالك الك صغير استفاد من من الحربا
 مؤقّتاً في تلك الأيام. في العهد السابق -وهو عهد لم تمضِ عليه

في الواقع سوى سنة- كان سيبدو ذلك كارثة حقيقية. يموت الأب، ويُباع المحل، وتجد الأمّ أنّ كل ما تما تملك لا يتعدّى مئتي جنيه


 الوضع ينطبق على أمّي التي لـم تكن لديها عن الحرب إلآلا نكرة غامضة

بعد أن تغيتّت عنها سنتين، جاءت لزيارتي بمستشفى إيستبورن،
 لأنني كبرت وسافرت كثيراً بحيث غدا كلّ شيّ شئ يبدو لي أصغر من من










 بها، فتقدّمت في اليوم نفسه بطلب إجازة لمدّة أسبوع
 الجميع أنها معابة بتقّحّ في المعدة بينما كانت تعاني من ورم. وتد

أودت بها ضربة برد مفاجثة. حاول الطبيب أن يواسيني بأن قال لي

دُدنت بجوار أبي، وكانت تلك هي آخر مرّة أرى فيها بينفيلد.



 عصابة اليد السوداء، مات في مصر . وأحد المساعدَيْين اللذين اشتغلت معهما في متجر غريميت فقد ساقَيهـ . والعجوز لوني الونغروف أغلق متجره، واستقرّ في بيت ريفي معتمداً على مدخرل ونيل تأمينه الهزيل ترب واتسون. أمّا غريميت، فكـبـب مالاً كثيرآ، وتحوّل إلى وطني،




 تجبوّلت تبل الدنن بساعة في البلدة مرتدياً الزي العـي العسكري،
 التغيُرات التي حصلت، وفي الآن نفسهب لم أكن أرى شيئاً. كان بان بالي
 الضبّاط، وشارة الحداد السوداء التي بدت جميلة على اللـي اللون الكاكي




وشعرت بغتة بشيء ينقبض بداخلي، وبوخز في أنفي وعيني، لكن
رغم ذلك لم يخرج القماط من بالي .
 مشاعري متبلّدة كما هو الأمر في الخندق . لكن الكن ما لـم أعبأ به، ولم

 "الضابط"، الحافلة إلى دوكسلي بينما استقللت أنا العربة لألحـي بقطار لندن، ومنها أعود إلى كولشستر إلـى . مررنا أمام متجر أبي . كان مغلقاً وواجهته مسودّة من الغبار، وتد أحرقوا الللافتة ليزيلوا منها الِيا
 حبوت على أرضية المطبخ وعرفت رائحة العنبريس، وقرأت دونوفان الـجــور، وأنجزت واجباتي المـدرسية، وخلطت المت عجينة الصيد، وأصلحت ثـقوب إطارات الدراجة وارتديـت أوّل طوق عالٍ . كان

 المساعدان والكلب العجوز نيل, وسبوت الذي جاء بعده، والعصفور المغرّد، والقطط وفنران المـخزن، ولم يبقَ غير الغبار. وكلّ وكّ ذلك لم يكن يعنيني. صحيح أننّي كنت حزيناً على موت أمّي، بل على أبي أيضاً، لكن فكري كان مشغولاً بأشياء أخرى . كنت فخوراً بأن يراني
 الضابط البعيدة كلّ البُعد عن بذلة الجنود ـ وكـي وكت أفكر في الرجال
 وحمدت الله على أنّني لم أصادف إيلسي تحدُت للناس خلال الحرب أمور عجيبة، والأعجب هو أنّها

مثلما يمكن أن تقتلك، تستطيع أن تنجيك من الموت. تشعر بطوفان جارف تحسببه سيقودك إلى حتفك، لكنّه يتوقّف نجأة لتجد نفسـك حيّا، تقوم بأعمال تافهة لم تخطر لك يوماً على بال مقابل راتب أفضل . كانت ثمّة فيالق من العمال يشقّون طرقاً في الصحرواء لا تفضي إلى أيّ مكان، وأشـخاص نُسوا في جزيرة من الجزر وسط المححيط، مهمّتهم الوحيدة هي تحديد مواقع سفن ألمانية أغرقت منذ
 طويلة بعد انتهاء مهامّهم، لا لشيء إلّا لجمود الإدارة. وكا وكان الناس وس يُحشرون في وظائف لا معنى لها، ويُنسى أمرهـم لسنوات طويلة . وهذا ما وقع لي، ولو لا ذلك لما كنت بين الأحياء. لكن ما حدث

بعد ذلك جدير بالاهتمام
بعـد وقت قصير على تعييني في رتبة ضـابط صفت، أعلنـت مصلحة المحاسبة أنّها في حاجة إلى ضبّاط. فلمّا علمّا علمَ عقيد معسكر التدريب أننّي اشتغلت في متجر بقالة سـابقاً (وكنت حريصاً على توضيح أنتي كنت مكلّفاً بالبيع)، قال إنّه سيأخذ ذلك بعين النـي الاعتبار .
 كان يوجد مركز تدريب في المحاسبة، إذا بالإدارة تعبِّر عن حاجتها
 أحد كبار المسؤولين في مجال المحاسبة. الله وحده يعلم لماذا وقع

 وأديت التحيّة . وجدت نفسي أمام رجل نحيل، معتدل القامة، وسيم
 بالغاً على الفور . كان يبدو ضابطاً محترفاً مثالياً، موشّحاً بالأوسمة،

ومن ثمة فهو يشبه الشخص الذي ظهر في إنهار سـجائر دو ريزكي،


 وسألني إذا كنت (من طبقة النبلاء")، فأجبته: (كالا

فقال:
("حسناً. بإمكاننا أن نبدأ العمل إذآه.
وفي أقل من ثلاث دقائق عجم عودي. اسنا










 إنجلترا. وفي اليوم الموالي لالتحاقي بالخدمة كلّفني بتفتيس المؤن
 كورنيش كوست. والحقيقة أنّ مهمتي كانت تتمثل في التياني التأكّد ممّا إذا كان المخزن موجوداً فعلاّ، إذ لا أحد كان يعلم شيئاً عنه. وحين

وصلت اكتشفت أنّ المحزن لا يحتوي إلآ على إحدى عشرة علبة من
 على ذلك الـمـخزن إلى إشـعار آخر . أجبت على الـى الفور بـلـي


 القصة، وبقيت هناك إلى نهاية الحرب.

 بذلك. لا بدّ أنّ الفكرة خطرت بـلا بـل أحدهـم على نحو غامض

 ذلك المشروع ثـلاثة أيّام مثل فقاعة، ثّمّ نُسي، ونـي ونُسيتُ معهـ . أمّا العلب الإحدى عشرة التي عثرت عليها، فلا شُلك أنّها من مخلّفات
 جندياً مصاباً بصمـم بالغ يُدعى ليدجبورد، لـم أعرف أبداً طبيعة
 حراسة إحدى عشرة علبة لحم بقر مصبّر من يوليو إديو سنة 1917 إلى 191 إلى

 1918 فقدَ الناس ببساطة حسّ السير الطبيعي للأثياء. كانوا يبعثون لي مرّة في الشهر استمارة عليّ أن أملأها بالإلجابابة عن أسئلة حول عدد المجارف وحالتها، وبكرات الأسانلاك النـا $ا$ النـائكة والأغطية والـمشـــعـات ومعـدّات الإسـعافـات الأوليـة، وصفـائح

القصدير، وكذا علب مربّى البرقوق والتفاح التي تحت حراستي.


 الأولى وهكذا ودواليك. واستمرّت الأمور على هذه الحال. الضبّاط


 فرنسا
هذا الجزء المـقفر من السـاحل لا أثر للبشُر باستثناء بعض الفلاحين الذين بالكاد يعرفون أنّ البلد في حرب. كان هدير البحر
 والجوّ ممطر على امتداد تسعة أنـهر من السنة. و وخلال الثلائة أشهر
 ذلك المكان سواي والجندي ليدجبورد إضافة إلى كوخَين عسكريَّيَن





 الدجاج، وعند حلول الصيف صار عنده عدد كبير منها . وما كادت السنة تشارف على نهايتها حتّى جلب خنزيراً لا أعرف من أين . ولا


الساحل الغربي، ولا حتّى عمّا إذا كان لها وجود حقِّاً. ولن أستغرب
 البطاطس . أتمنّى له ذلك، وأدعو له بالتوفيق.


 أشخاص أمئال: يان هاي، سابّر أو غريدج كينيدي. لكنّ أحدهم،

 العهد. فالكتب الوحيدة التي كنت أقبل عليها هي الروائيات الـيات البوليسية
 أعتبر نفسي مئقّفاً. لكن في تلك الفترة لو سألوني عن عنواني
 يذكرني بالقس) . الكتـاب الجيّد هو الكتـاب الذي لا لا نيّة لك في قراءته. لكن معظم وقتي مناك كان كان فارغاً . لا شيء غئ غير هدير الـير البحر على الشاطئ وقطرات المطر التي تسيل على زجانج الـئى النافذة، وقبالتي،

 دون تمييز مثل خنزير يشقُّ طريقه في كومة من القما ميامة
 لا تظنوا أنني اكتشفت بينها كتباً لمارسيل بروست أو أو هنري جيمس

 آخر قد يحالف القارئ الحظّ فيقع على كتاب يناسب مزاجه، حتّى

ليعتقد أنه كتب له خصّيصاً. وهذا ما حدث لي مع قصّة السيد بولي
 كنتم قادرين على تخيّل وتعها عليّ، أنا ابن التاجر الصغير القيا





 تتحدّث عن مجنّد في الجيس الألماني ألقى برئيسه الرقيب من أعلى

 إلى مeصد الكاتب منها، لكنّها فتحت شهيّتي لقراءة قصص أخرى من

النوع نفسه.
وقد استمرّ نهمي للقراءة طوال شهور ـ كانت تلك هي المرّة


 الهوة التي يمكن أن تحدئها التربية بين الناس . أقول ألمي في نفسي إنّ



 أخرى في بريستول. هكذا ترأت في السنة الموالية لويلز وكونراد

وكيبليغ وغالسوورثي وباري بـان وجاكوبس وبيت ريـدج وأوليفر


 أدري كم عدد الأسماء التي تعرفونها من هذه القائمة، فنصف الكتي الـنب التي كانت تحظى بالاهتمام في تلك الأليّام، طواهـا النـيا النسيان الآن




 ووترز لجورج مور، وانطلقت في قراءة روايات توماس هـارديا لكنّني سرعان ما كنت أهجرهـا قبل إتما قانمامها . بل حاولت قراءة إبسن الذي ترك في نفسي انطباعاً غامضاً بأنّ النرويج بلد لا لا يتوقّف فيه المطر عن الهطول.

 آرنولد بينيت وإيلينور غلين، أنا من كنـت، قبل أربـع سنـوات من ألـن ذلك، أقطّع الجبن خلف المنضدة ، وأقصى أحلامي هو أن أن أفتح


 -أقصد التعلُّم من الكتب- الذي تلقيته في حياتي . فقد غيّ غيرني من المعاني. ثقّفت عقلي، وأكسبني القدرة على طرح أسئلة ما كنت

لأطرحها لو أن حياتي اتبّعت منحاها العادي. لكن -وأتساءل ما إذا كنتم قادرين على فهم هذا الأمر - الشيء الذي الذي غيّرني حقّاً، وترك
 التي كنت أعينها حينذاك لقد كانت الحياة سنة 1918 عبثية ومقزّزة حقِّاً . كنت أجلس هناك، ببجانب المدفأة، داخل كوخ تابع للجيش أقرأ الروايأ الـيات، بينما


 فمكثت في ذلك الكوخ على نحو مريح، أتلقّى راتبي من أجل عـلم عمل وهمي. وقد كان الخوف يتملّكني أحياناًا، وأقول في نفسي لعـلّهم



 زرع في نفسي نزوعاً إلى الريبة في كلّ شيء ألـئ



 تشغّل فيالق من الموظفين والكتبة، يكسبون جنيهِيَين أو أكثر في الأسبوع ولا يفعلون شيئاً سوى تكديس الأوراق . ولم بـم يعد أحد
 الصغيرة الباسلةه وما إلى ذلك. كان الجنود يعتبرون الألمان رفاقاً

طيّبين بينما يكرهون الفرنسيين كالسمّ. وكان صغار الضبّاط ينظرون






 ثيئاً آبدياً نابتاً مثل الأهرامات، لا يلحقه التغير .

## 9

لقد انتشلتني الحرب فجأة من حياتي السابقة، غير أنّ الفترة الغريبة التي أعقبتها، أنستني كلّ شيء عنها تقريباً . أنا واثق من أنّ الإنسان -بمعنى من المعاني- لا ينسى شيئاً، قد يذكر قشـرة برتقال رآها في جلورل قبل ثلائين سنة، أو ملصقاً ملوّناً أبصره ذات مرّة فـر في


 المغرّد والحوض الذي تشرب منه الدواب في ساحة السوق
 كان ليخطر ببالي قطّ أنني سأشتاق إلى استر جاعه في يوم من الـي الأيّام

 الشُعور بالريبة في كلّ شيء أقوى من أيّ وقت مضى . سُرِّح ملايين


 يجوبون الشوارع حاملين صحوناً يقعقعونها ، ونساء مقنّعات يطفن

وهنّ يـغنين بينمـا يـعزف رجال يـلبسون زيّ الضبّاط على الأرغن


 الأخيرة من الحرب (إذ لم تتح لي الفرصة لكي ألنفقه) . فقد غادرت إلـي
 حينئ . ولا بدّ أنّكم خمّنتم ما كان بإمكاني أن أصنع به . با كنت أملك من المال ما يسمح لي بتحقيق حلمي، الحلم الذي تربّيت عليه، وهو فتح متجري الخاصن بشيء من التريُّث واليقظة، بوسعي أن أعثر بهذا المبلغ على أصل تجاري في موقع جيّد . لكن، صدّقوني، لـم
 تجاري فحسب، بل لم يَُُر بخلدي سلك هذا السبيل إلّا بعد سنوات عديدة، أي"ّ سنة 1925. والحقيقة أنّ فكرة فتح متجر صغير لم تعد
 ويرسّخ في ذهنك أنّ المال سيسقط عليك من مكان ما ـ الو اقترحتم عليّ آنذاك، سنة 1919، أن أشتغل لحسابي الخاص، وأفت أفتح محلّ
 الجيش، ومن ثـمّة ينبغي أن أرتقي اجتماعياً . لكنّني لـم أكن، في في الآن نفسه، أعيش في الأوهام التي كان يعيش فيها كثير من الضبّاط المسرّحين، وأقضي بقيّة حياتي جالساً أمام قدح نبيذ لا ألا أفعل شيئًاً كنت أدرك أنّ عليّ أن أبحث عن عمل، وهذا العمل ينبغي أن يكون في مجال شالأعمال" بالطبع . على أنتّني لـم أكن أعلم حينئذ طبيعة
 أملك سيّارة وهاتفاً، وإن أمكن أن تكون لي سكرتيرة وحياة حافلة

بالأسفار . عندما أوشكت الحرب على النهاية، كنت من بين أناس


 وإطلاق اسم العشاء على وجبة المساء. ومن الأفكار التي كانت




 فيما يظهر، لكي يمنحني ألفي جنيه في السنة وأنا جالس إلى مكا مكتب أنيق مجهّز بأحدث التجهيزات، أملي رسائل على سكيرا
 علماً أنّا كنّا حينئذ أغنى ممّا سنصير عليه بقية حياتنا لاحقاً أراً وبذلك هوينا من وضع ضبّاط محترمين إلى أشخاص لا ير يرغب فيهن فيم أحد وتراجع بذلك طموحي من كسب ألفي جنيه في السنة إلى كسب ثلاثة إلى أربعة جنيهات في الأسبوع. لكن حتّى الأعمال التي تسمـي



 تخطر على بالي أبداً. كان بإمكاني، بلا شُكّ، أن أن أعثر على على عمل كمساعد بقّال لدى العجوز غريميت إن كان ما زال على قيد الحيّ الحياة، وما زال يمتهن البقالة (كنت أجهل مصيره لأنّ صلتي ببينفيلد كانت

منقطعة)، وكنت سـأستفيد من توجيهاته . لكنّتي انتقلت إلى عالـم
 كان ليقع في خلدي أن أعود إلى البقالة وأعيش وني وياة بسيطة هادنة بعد كل ما رأيت وعايشت اني كنت أتوت إلى السفر وإلى كسب كثير من الـمال، وأحلـم بأن أصير مندوب مبيعات. هـنا هـو العمـل الذي


لكنَّ هذا العمل لـم يكن متوفّراً، أو على الأقَّلَ متوفّراً بمرتّب ثابت مضمون. ما كان موجوداً هو العمل على أساس العـلى العمولة . وقد
 يقوم على أسلوب في منتهى السهولة : تعمل على تنمية مبيعاتك والتعريف بمنتـجاتك من دون أدنى مخاطرة . إنّها ممارسة تجارية

 هناك دائماً شخص بئيس مستعدّ ليحلّ محلّك . بطبيعة الحال عثرت بـرت على عمل بالعمولة في وتت وجيز، وحمدت الله على أنّ الأقدار لم
 وهكذا صرت أتجوّل حاملاً سلعأ متباينة : لوازم المائدة من سكا وكاكين وشوك وغيرها، مسحوق الصابون، فتّاحات القناني والعلب، لوازم الـــكتـب مـن مــــاكـات الأورات وورق الـكـاربـون وأشـرطـة الآلات الات الكاتبة وما إلى ذلك. كنت ناجـحاً في هذا العمل ، لا سيمـا أنتني أملك الطبع والأسلوب المناسبَين، لكنّني لم أنجح فطّ في كسب ما يكفي من المال لأعيش حياة كريمة. فهذا شيء مستحيل في مثل هذه الا الأعمال، وهو أمر لا يخفى على مشغّليك بطبيعة الحال . بقيت على هذه الحال لما يقارب السنة . كم كانت فترة غريبة!

ظللت أجوب أصقاع البلد، وأتجوّل في أمكنة بلا اسم، وأحياء
 الغسبل، وأصفر البيض في مطاعمها أشدّ شحوباً من حبّة ليّ أليمون وكنت ألتقي بأعداد غفيرة من الباعة المتجوّلين المساكين . ما ما زلت

 ويرتفع دخلهم إلى خمسة جنيهات في الأسبوع. كما أذكر أذر الطواف
 حضورك، وما أن يدخل عليهم زبون حتّى تتنتّى وتتضاءل ألـا لا تظنّورا

 وعرض سلعتهم، كما لو أنّهم ذاهبون إلى حتفهم . أمّا أنـا أنا فلم أكن
 وحتّى حـن يصفقون الباب في وجهي، لـم أكن أنزعج. أنـي البـيع إنـي بالعمولة كان يستهويني بما أنتي أكسب منه توتي الـي
 تخلّصت من أنكار كثيرة، لعلّ أوّلها ما تعلّمته من تفاهاهِات في الحيا الحياة
 العطالة التي قضيتها في ذلك المكان المنيعنا



 ببيع أنفسهم. بعبارة أخرى أن يعثروا على عمل، ويحافظوا عليه.

أقول في نفسي إنّه لم يمضِ شهر منذ نهاية الحرب، وفي أيّ مهنة قد تخطر بباللك، لم يكن عدد الرجال أكبر بكثير من عدد الوظانف
 راكباً مقابل أربعة عشر طوق نجاة . قد تسألوني : وما الجديد في هـي هذا
 وتدافُع، وأنك لن تكسب شيئاً إلّا على حساب غيركُ وأنَ وانّ هناك من يسعى إلى احتـلال مـكانك، والظفر بوظـيفتـك، وأنّ مسـغّلـيك وانك سينتبهـون، بـعد شهـر أو شـهرين، إلى أنّ هـنـاك عـمّالاً زائدين،
 الحرب.
وعلى الرغم من كلّ ذلك، وفي انتظار ان يتحسّن الوضع، لـم
 مدّخراتي في البنك، حوالي منتي جنيه، وبذلك لـم أكن خائفاً من الـن الدستقبل . كنت أعلم أنّني سأعثر على عمل قارّ طال الزمن أم فـر أصر . وقد حالفني الحظ، بعد تلك السنة، في العثور عليه. ورغم قولي حالفني الحظ، كنت واثقاً من أنّ حالي ستتحسّن وأقف على رجلَّي

 من تلك الطبقة الوسطى من الناس الذين نذرتهم الطبيعة ليكـــبـوا
 مستعذ على المراهنة بأنتي سأحظى بواحدة . حـدث ذلك بيـــــا كنـت أعـرض مــــاكـات الأورات وأشـرطـة الآلات الكاتبة. دخلنت دون أن يلحظني أحد إلى بناية واسعة تضـمّ


الباعة المتجولين" . ولجتها بخطى واثقة من دون ارتباك حتّى أنّ العامل المكلّف بالمصعد ظنّ الجراب الذي أحمل فيه عيّنات من
 أسنان سمعت عنها، أبصرت شُخصاً قادماً في الاتّجاه المعاكس ،


 آثار النعمة. وما إن اقترب منّي حتّى عرفته . إنّه السير جوزيف تنيّ تشيم رغم زيّه المدني، لـم أجد صععوبة في التعرّف إليه . أظنّه جاء إلى



 سنوات على لقائنا . ولدهشنتي توقّف وكلّمني الفي


على طرف لساني"
(بولينغ، سيّدي . كنت أشتغل في القوّات الاحتياطية).
شآه، أنت من قلت إنّك لست مـن النبلاءاءا. ماذا تفعل هنا يا

كان بإمـكاني أن أقول لـه إنّني أبيع ورق الكـربون الـخاص

 منفعة من هذا اللقاء إن أنا تصرّفت بذكاء. وقلت له:
(الحقيقة يا سيّدي أنتي جنت إلى هنا بحثناً عن العمل، . اعمل؟! العثور على عمل ليس سهلاً هذه الأيامب" .







لمتـــرّل .
 وتنبهت من جديد إلى أنّ المبالغة في استعراض القن القدرات قد لا لا تجدي نفعاً مع مثل هذا الرجل، وأنّه حريّ بي أن أقول الحقيقة. نقلت: الا أتتن عملاّ محدّداً يا سيّدي، لكنتني أرغب في أن أعمل مندوب مبيعاتا. امندوب مبيعات؟ لا أظنّ لدي منصب كهذا في الوقت الراهن،
لكن دعنا نرى" .

عضّ على شفتيه وراح يفكر مليّآ لثلاينين ثانية تقريباً . وبدا لي





كلّف نفسه شييناً من العناء لكي يساعدني على العثور على عمل . وأنا لا أشكّ في أنّه طرد في نفس ذلك اليوم عشُرين عاملاَ على الأقلّ.

وانتهى به المطاف أن قال :
امـا رأيك في أن تشتغل في مـجال التأمينات؟ أنت تعلم أنّ العمل فيه متوفّر دائماً . فالناس يحتاجون إلى التأمين حاجتهم إلى

الطعام" .
وبطبيعة الحال قبلت العرض فوراً. وكان السير جوزيف مساهماً


 طريقه مثلما تابعت طريقي. وكانت تلك هي آخر مرّة ألقاه. هكذا ظفرت بالوظيفة، أو بالأحرى هي التي ظفرت بـر بي كمـا
 الطائر . في البداية اشتغلت في المكاتب، لكنّني الآن أشغل وظيفة مان ما
 إدارة. أعمل يومين في المقرّ المركزي بينما أسافر بقيّة الأسبوع: ألتقي الزبائن الذين أبلغَنا الوكلاء المححليّون بأسمائهمه، وأقدّر قيمئ

 جنيهات في الأسبوع. باختصـار، هذه هي حكايتي حين أنظر إلى الماضي، أتنبّه إلى أن حياتي النـئيطة انـي انتهت في في

 على سبيل المثال- بين تلك الحقبة واللحظة التي عثرت فيها على

عمل لـدى السمندل الطائر . بعد ذلك لـم يحدث شيء ذو بال في


 ذلك بسنتين ونصف، أيّ في بداية سنة 1923 .


## 10

نزلت في نُزُل موجود في حيّ إيلينغ. كانت السنوات تمرّ بططء،



 كان يروج؟ النـنـاط والإقدام والعزم والشُجاع


 الدروس التي تلقّاها بالمراسلة. وما والـا يدعو للغرابة هي الكيفية التي
 الحافلين بالسباق. وبما أنتي لم أكن أتّقد حماساً ولا مانـا معدماً، نقد
 العصر . لا بدّ من أن تتقدّم! وأن تنجح! !إذا رأيت أحداً ساقطاً، اقفز
 بالطبع في بداية العشرينيات، بعد أن كانت بعض آتار الحرب قد بدأت تمّحي، والأزمة لم تكن قد حلّت بعد لتحطّم كلّ هذا الهراء.

اشتركت في مكتبة بوتس وكنت أحضر الحفلات الراتصة الرخيصة، وأشجّع أحد نوادي التّنس المحلّية . لعلّكم تعرفون نـون نوادي التنس التي كانت موجودة في أحياء الضواحي السكنيّة، بسُرادِقاتها الخشثبية، وسباجاتها العالية، وروّادها من الشباب بئيابهـيم البيضاء
 اتعادل! " بنبرة تحاكي نبرة النخبة .
تعلّمت لعبة التنس، ولم يكن رقصي سيئاً . أمّا مع النساء، فلم الـم


 سواء في تلك الفترة أو بعدها، في أن أتّخذ مظهر النبيل، لكن قد لا يخطر ببال من يراني بالمقابل أنتي ابن تاج انـي
 الههجين، حيث يخالط موظّفو المكاتب رجالَ المهن الحرّة . وقد التقيت بهيلدا لأوّل مرّة في ملعب التنس
كان عمرها حينئذ أربعاً وعشرين سنة. شابّة ضئيلة ونحيفة، أميَل إلى الخجل، بشعر أسود وحركات رشيقة . تذكّرك عيناها الوانـا بأرنب برّي . كانت من أولئك الناس الذين لا وري يشاركون فيما يلور حولهم من أحاديث. وهي إني إن فتحت فمها للـوا للكلام،
 تحدّث. وفي التنس، كانت تقفز على نحو بديع، وتحسن اللعب إلى




السؤال على نفسي مرّات ومرّات. وحين أعيد النظر في الخـمس
 للزواج من هيلدا .
يعود ذلك فيما يعود إلى أنّها كانت شابّة جميلة. وعدا ذلك،






 التصوّر الذي أحمله عن العمل . قد تتخيّلون أنّني إنّما انجذبت إنـي إليها حبّا في التباهي والمفاخرة، وهذا صـحيح، لا لا سيما أنّني أنحدر من الـنـي طبقة التـجّار الصغار الذين يتربّون على خشية اللهه وعلى شـعـائر الكنيسة الأنجليكانية، والذين يحتسون الشـاي على السارينى الـياعة السادسة،
 اغتررت بها حينئذ. لا أقصد أنّني تزوّجت الانـي هيلدا طمعاً في الارتقاء





تلك اللحظة وجود جالية مهمة من الإنجليز الهنود في إيلينغ. وكانت تلك بداية اكتشُاف عالم جديد.

هل تعرفون عائلات هؤلاء الإنجليز الهنود؟ حين تدخل بيوتهم'

 في تُمانينيات القرن التاسع عشر . لكم أن تتخيّلوا هذه الأجواء أنـو


 مبهمة، وحكايات صيد الندور، وما قاله سميث لجور لجونز في بونا




 يخفي وجهه، وحكاياته التي لا تنتهي عن أفاعي الكوبرا وما وما قاله




 أرجاؤه بالرماح والديكورات النحاسية ورؤوس الحيوانات البرّية أحيل الأب فانسنـت على الـمعاش سـنة 1910 ـ ومنـذ ذلك الك التاريخ وهو يكدح مع زوجته كدحاً . لكنّ عائلةً ضمّت بين أعضا
 إلاّ أن تثير إعجابي. كان تعامل أسرة فانسنت معي، وتيا وتعاملي معهم

يُظهر بوضوح مقدار الغباء الذي يمكن أن يبلغه المرء حين ينزاح عن الوسط الذي نشأ فيه . لو وضعتموني بين أناس يشتغلون بالأعمال ، مدراء شركات أو مجرّد مناديب صغار، لعرفت بالتقريب قيمة كلّ واحد منهم . بالمقابل لم أكن أعرف شيينا عن طبقة الضبّاط تلك،




 بالنسبة إلى أناس من هذه الطين الطينة . كلّ ما يعرفونه هو آنّ الأمر يتعلّق بشتيء تافه يدرّ المال . وكان فانـانسنت الأب يقدّمني بكثير من التبجّح


 السمندل الطائر، فإنّني سأتسلّق الدرجان الـن إلى ألى أن أبلغ القمّة . ولعلّه







العجوزان
باختصـار، تزوّجنـا أنا وهيلـدا، ومـنذ البداية تبيّن أنّه زواج
فاشـل . قد تسألون : ولمـاذا تزوّجتها؟ ولكنـ، ، لـماذا تزوجتم أنتـم

نسـاءكـ؟؟ إنّهـا أمور تـحـدث في الحـيـاة. لسـت أدري مـا إذا كنتـم





 يعطيك فكرة عن تصوّر الناس للزواج
وبمرور الزمن، يتعوّد الإنسان. فبعد عام أو أو عامين، عدلت علت عن فكرة القتل، وعكفت على التفكير في هيلدا . واكتفيت بالتفكير فقط
 على السرير بمـلابسي، بحيث لا أنزع سـوى حذائي، وأروح أفكّر
 هكذا؟ أيفعلن ذلك عمداً؟ وتبدو الكيفية المفاجئة التي تنهار بها بعض النساء جسدياً بعد الزواج شيناً مريعاً . يتهيتا لك كما لو أنّهنّ الْ الْ كنّ يسعين إلى هدف واحد وحيد، ما إن يحقِّنه حتّى يعلوهنّ الذيّ الذيول

 المكسُوف -بحيث تقول لك المرأة حين تسقطك في شباكها : الآلن وقد أحكمت قبضتي عليك أيّها النذل، ليس أمامك إلّا أن تخدمني
 هذا النحو إطلاقاً. هنّ لا يرغبن في المتعة بل كلّ ما يُ يُقْنَ إليه هو
 تخوضها المرأة لكي تقود الرجل إلى المذبح، تهمل نفسها، فيخبو

شبابها ويذبل جمالها وتفتر حيويتها وبهجتها بين عشية وضحاها.
 عرفتها خلال السنوات الثلاث الأولى، إلى امر أة كيبية، رثّة الثياب الـيا
 شخصاً آخر، كانت ستنتهي إلى الحال نفسهـ




 الأسر هو أنها نقدت حيويتها بسبب تضاؤل دخلا دخلها . نهي تعيش
 بل يتناتص-، وتشعر بالفقر بحيث تفگّر ألف مرّة تبل أن أن تُقدم على أيّ إنفاق. وهو شعور أشدّ ممّا لدى الأسر العاملة في الفلاحة مثل

حكت لي هيلدا مراراً أنّها لا تزال تذكر من طفولتها المبكّرة




 أنفسهم باستمرار على ذلك أيضاً .
 نفقتي الخاصة. ولمّا نقلت فيما بعد إلى فرع ويست بليتشلي، تحسّن

وضعنا، لكنّ علاقة هيلدا بالمال لم تتغيّر، واستمرّت المشاكل نفسها

 هبلدا امرأة شـحيحة بالمعنى الشائع للكلمة، أو أنانيّة . فحتّى لمّا بـّا يكرن بحوزتنا فائض من المال، أواجه صعوبة كبيرة في إقناعها بأن







 ما بروتها كثبرأ هو أن تظهر الجزع لأنّ هذا الشُيء أنئ أو ذالك ليس











من جانب آخر ، ليست هيلدا امرأة متكبّرة. لم تنظر إليّ تط



 نمط عيش البرجوازية الصغيرة منّي. بطبيعة الحال، لم يُجدِ كِّ كلّ ذلك الكّ

 والحليب، ومن ثمن الزبدة وأحذية الأطفال وما ندفعه للمدرسة وما إلى ذلك. فالأمر بالنسبة إليها أثبه بلعبة استقررنا في ويست بليتشلي سنة 1929 . وشـرعنا في أداء أقساط المنزل في السنة الموالية، قبيل ولادة بيلي. ولمّا تريّا ترقيتُ إلى








 وفي الأخير أقول في نفسي إنّنا، أنا وميلدا، لسنا أنـا أسورأ من
 الانفصال أو الطلاق، لولا أنّ ذلك أمر مستهجن في وسطنا. تّمّ

إنتي لم أكن أملك الإمكانات للإقدام عليه. وبمرور الزمن، انتهيت






السلسلة
خلال السنوات الأخيرة، أقامت هيلدا صداقة وثيقة مع امرأتين




 مفعمة بالحيوية. وهي تمارس على هيلدا تأثيراً مؤذياً، لأنّهـا
 تختلفان في الأسلوب. فهي ترى أنّ بإمكان المرء أن يتسلّى دون ألـي أن

 لديهم الرغبة فيما يُنترون، بل يكفي أن يكون الثمن مخفّضاًا . وما إن
 ويلر من أوائل الواقفين في الطابور . ولا نيء يبهـجها تقضي يومها في التدافع والشجار في المتاجر ، ثمّ تمّ تعود إلى البيت
 ونحيفة، في حوالي الثامنة والثلاثين من العمر، بشُعر فاحمه، ووجه

يبعث على الثقة. وهي تعيش على دخل ضنيل ثابت، وتمثّل نموذج


 العائلي، وهنّ نتاج طبيعي للطبقة الوسطى . ورغم التجاعيد البادية
 فالانقطاع عن الذهاب إلى الكنسية يمثّل بالنسبة إليها مغامرة باهرة . وهي لا تكفت عن الحديث بحماس عن "التقدّم الحديث" و"الحركة النسائية"، وتطمح على نحو غامض إلى "تثقيف عقلها"، ، وإن كانت لا تعرف من أين تبدأ . أظنّها رأت أوّل الأمر أنّ في مرافقة هيلدا والسيدة ويلر مخرجاً من عزلتها ، لكنهـما راحتا تأخذانهـا حـنـا حيثما

تذهبان
ما أشدّ ما استمتعت معاً هذه النسوة! حتّى آنّني كثيراً ما كنت أغبطهنّ . كانت السيدة ويلر هي قائدة الـمجموعة، ولم تترك حماقة إلآ أوقعتهما فيها، من فلسفة اللاهوت إلى لعبة الخيط، شـريطة أن أن تكون مجانيّة. طوال شهور وهنّ يلهجن بـ االطعام الطبيعي" . كانت

 السّلَلُطة والأطعمة غير المكلفة . وهي فكرة استهوت الـوت هِيلدا بسرعة، فبادرت إلى اتّباع حمية تقوم على تجويع النفس . ولو لا احتجاجي لكانت فرضت علينا، أنا والأطفال، حميتها هذه. تّم انتقلن إثر ذلك ولك

 مراسلات طويلة، أنّهن لا يستطعن الحصول على المطبوعات مجّاناً

بـخلاف مـا كانت تأمل السيـدة ويلر . بعـد ذلك انتقـلن إلى الـقِـْر النرويجي، ثّمّ إلى قذارة تسمّى "نبيذ النحل"، وهو شـراب رخيص يُصنع من العسل والماء. لكنّهنّ سرعان ما تخلين عنه بعدما قرأن في في

 تركنه لأنّ السيدة ويلر استنتجت بعد حسابات معقّدة أنّ الشاي الذي
 شخخص يحصل على بطاقات مجانية لحضور عروض مسرحية تقدّمها فرق مغمورة. وتد بلغني أنهنّ كنّ يجلسن أحياناً لساعات طوريلة وريان وهنّ يتابعن مسرحيات طليعية لا يفهمن منها شييناً (بل لا يذكرن حتّى عنوانها بعد انتهاء العرض) . هنّ مستعدّات لأيّ شيء بشرط أن يكون


 قروش ليطّلعن على ما يختّئ لهنّ المستقبل . وقد رأيت هذا الرج
 تبدو عليه أعراض الهذيان الارتعاشي . كان شديد الارتعاد بحيث أنّه
 جيب سرواله شاش، أعدته له خلسة دون ألن أن تراني النسـوة، وهـو
 استعجاله أنَّ جلسة أخرى تنتظره بمجرّد ما ينتهي
وإذا كانت السيدة ويلر تد نجحت في الوقوع على من يستحضر
 الكتاب اليساري. وأعتقد أنّ خبر وجود هذا النا لنادي في ويست

بليتشلي لم ينتشر إلّا في سنة 1936 . وأذكر آنني ما إن سمعت به حتّى تسجّلت فيه . وربّما كانت تلك هي الـمرّة الوحيدة التـي لـم تؤنّني فيها هيلدا على هدر المال، وذلك لسبب بسيط هو أنّ الانتماء
 النسوة كانت غريبة حقّاً . فإذا كانت الآنسة مينس قد نجا


 الأمر يتعلّق بكتب يتركها أصحابها في عربات القطار، فتباع بأثمنة


نصف جنيه، فاعتبرن ذلك (فكرة جيّدة") وكان الفرع المحلّي للنادي يعقد بين الفينة والأخرى اجتماعات
 تستقدم معها رفيقتيها . وكان لها ولع شديد بـن بالا جتماعاعات العات العامة،
 يجلسن هناك مثل ثلاث كتل من الصخر، لا يعرفن شييناً عن موضوع

 فلساً واحداً .
هذه هي هيلدا . ومههما يكن، فهي ليست أسوأ منّي على كلّ حال. في بداية زواجنا، كانت تراودني أحياناً فكرة خنقها . لكن انـن سرعان ما دبّ فيّ الفتور . ثّمّ صرت بديناً، فترزّنت . أظنّ ذلك وقن وقع
 بطني واستقرّت . لعلّكم تعرفون كيف يبجري ذلك. ينام المرء ذات

ليلة وهو يشعر بأنّه لا يزال شابآ، يطمع في الفتيات، لكنّه يستيقظ في
 أحذية للعيال.
والآن، في سنة 1938، ها هم يبرشمون السفن الحربية في كلّ أحواض بناء السفن بالمعمور استعداداً لحرب جلدي جانيدة . وقد أيقظ فيّ اسم لمحته بالصدفة على ملصق، أشياء كان حقّها أن تدفن منذ سنين خلت.

الجزء الثالث

## 1

لمّا عدت إلى البيت ذلك المساء، كنت لا أزال أتساءل عمّا سأنعل بتلك الجنيهات السبعة عشر .
أعلنت هيلدا أنّها ستذهب إلى اجتماع نادي الكـي الكتاب اليساري .


 تملّكتني هذا الصباح بينما كانت الطائرة الحربية تحلّق فون الـون القطار ، شغلت فكري. فبعد المشاحنة المألوفة، بعئنا الأطفال إلى النوم مبكّراً، وانطلقنا إلى النادي لنصل قبل الثامبامنة مساء، وهو الونـي المقرّر لانطلاق المحاضرة المان
كان الضباب كئيفاً في الخارج، والقاعة باردة، وإنارتها غير



 اشخطر الفاشيةه، . لا أستطبع أن أقول إن ذلك فاجأني الذي ينرأّس هذه الاجتماعات، والذي يُستغل في مكتب أحد

المهندسين العمرانيين، هو الذي قدّم المحاضر للجمهور، قائلاً :

 ضئيل أصلع، في حوالي الأربعين من العمر، يرتدي بدلة دالة داكنة، يبدو





 وأنا أظنّه السكرتير المحلي للحزب الـيا الليبرالي المجلس البلدي ويرأس عروض المصباح الذهبري التي يلـي اتَحاد الأمهات، بحيث يمكن القول إنّ ولد ليرأس الجّا الجلسات. ولّمّا


 تحت كأس الماء. وبعد أن بلّل شفتيه، شرع في الحدليث ألما
 من هذا الفبيل؟ حبن أحضرها، تأتي لحظة دائمأ، تستح أتحوذ عليّ

 كنت أجلس في الصفوف الخلفية. لا أذكر أنتني حضرت الـير اجتماعاعاً عمومياً دون أن أجلس في الصف الأنير ، إلآلا إذا تعذّر ذلك ألّا أمّا هيلدا ورفيقتاها، فانحشرن في أحن الصت الأوّل كعادتهنّ . كانت القاعة

صغيرة وكئيبة. ولا بدّ أنّكم تعرفون هذا النوع من القاعات. جدران

 متححلّقين حول المصطبة المضاءة، وخلفنا حوالي ثلاثينين صفّاً من الكراسي الفارغة، تعلوها طبقة سميكة من الغبار . وخلف المحا الماضر يوجد شيء ضخم، مستور بغطاء كامد كنعش تحت قماشُ جنائزي، هو في الحقيقة آلة بيانو . لـم أكن أنصت لكالام المساضر أوّل الأمر . رغم أنّه ضئيل لا





 والأخرى، وتلفت انتباهي، مثّل : االوحشية البهيمية . . . نوبات
 الجائر لليهود. . . العودة إلى الظلامية . . . الحضارة الأوروبية التصرّف قبل فوات الأوان . . . كلّ الشعوب التي تحر التحرم نفسها ينبغي

 الديمقراطية . . . الفاشية . . . الديمقراطية . . . لا
 تكرارها على مسامعكم لسـاعات مثل آلة فونوغرافـ ـ ما ما عليكم إلاّا أن تديروا الذراع، وتضغطوا على الزر . ديمقراطية، فاشية، ديمقراطية

ورغم تفاهته، شعرت بشيء من التشويق في متابعته. رجل ضنيل

 علانية وعلى نحو متعمّد. يبذل تصارى جهده ليجعلك تكره الأجانب
 الذي جعل من معاداة الفاشُية مهنة! وأظنّه يكسب قوته من تأليف كتب حول هتلر . لكن، ماذا تُراه كان يفعل قبل هتلر يا ترى؟ وماذ واذا
 الشرطة ومن يشتغلون في إبادة الجرذان، وغيرهـم . على أنّ الصور الصوت الاأجش لا يكلّ. وراودتني فكرة أخرى . إنّه يعني ما يقول، ويؤمن بكلّ كلمة ينطقها . يحاول إثارة الكراهية لدى أولئك الذين ينصتون
 وكلّ شعار هو حقيقة مستمدة من الإنجيل في نظره. لو شقفت صدره

 لكن، ألا يعيش سوى حياة خاصةٌ الْ أم أنّ يتجوّل من منبر إلى منبر محرّخاً على الكراهية؟
حاولت بمقدار ما يسمح به الموقع الذي أحتلّه من القاعة، أن أتفرّس الحاضرين . حين أفكّر في الأمر من جديد، أجد أنّنا جميعاً،



 نصف الحاضرين هم من فهموا المحاضرة حقّاً أو أنّهم يريدون أنـ أن

يقولوا للمحاضر شيناً، رغم أنّه لم يتوتّف عن التحامل على هتلر
 دائماً في مثل هذه الاجتماعاتمات. سينصرف نصف الحاضرين دين دون أن أن يفهموا كلمة ممّا قيل . كان ويتشيت جالساً بجوار المحاضر، ينظر إليه فاغراً فمه فير فيه،


 جميعاً . . . أثيرت أفكار مهمة. . . من أكثر الأمسيات إثارة . . ."، ،
 الأوّل، وقد أمالت رأسها إلى الجانب تليلاً، كما تفعل الطيور
 يعرض إحصائيات حول الانتحار في ألمانيا . لو رأيتم عنق الآنسا



 الناس بتهمة الخيانة، وكيف أنّ السيّاف يخطئ الضرين الخربة أحيان أحيانًا .

 الأمام وتحملق بعينهها المدوّرتين في المحاضر الانـرا فاغرة الفم، تبتلع كلامه ابتلاعاً .
خلفها مباشـرة جلس شـخصـان من الفرع المـحلّي للـحزب العمالي، أحدهما ذو شعر تصير أشيب، والآخر أصلع ذو شنب

متدلٌ. وهما معاً ظلّا بمعطفيهما . ولعلّكم تعرفون هذا النموذج من الناس. التحقا بالحزب منذ بلغا مسنّ الالتحاق القانوني، ثّمّ نذرا حياتهـما للنضال . لـمدّة عشرين سنة وهـما على لائحعة الـششغّلين السوداء، وعشر سنوات أخرى قضياها في مشاكسة المـجلس البلدي


 الشعبية، الحلف المعادي للكومنترن، وتفاهات أخرى الماري
وأمامي مباشرة جلس أعضاء الفرع المحلي للحزب الثيوع الـيوعي
 هيسبريدز العقارية، وأظنّه ابن أخت كروم، بينما الثاني موظّف في في
 مستدير الوجه، متّقد، ذو عينين زرقاوين وشعر بالغ الشـقرة كأنّ مصبوغ. من يراه يعتقد أنّه في السابعة عشرة من العـن العمر بينما هو فـر في


 بالتروتسكاوبين . لذلك ينظر إليه الآخران نظرة عدائية. وهو ألـو أصغر
 يهودي اللديانة بالطبع. وكان هؤلاء الأربعة لا ينصتون مـئل بـقيّة الـحضور. كان واضـحاً أنهـم لا ينتظرون سوى نـهاية الـا
 بل كان الشاب التروتسكاوي يتلوّى على مقعده من شدّة تلهّفه إلى أن يكون أوّل من يتناول الكلمة.

توقِفت لحظة عن الإنصات لكـلام المـحاضـر . على آنّ تُمّة طرائق متعدّدة للإنصات. أغمضت عيني لهنيهة، فوجدت الثر ذلك
 بالاقتصار على سماع صـوته فقط. صـوت يـجعلك تظنّه قادراً على الاستمرار هكذا على مدى خمـسة عشّر يوماً . إنّه لـــن الـغرابة أن أن يتحوّل رجل إلى آلة أرغن يدوية لا تتعب من ترديد اللازمة نفسها : اللكراهية، الكراهية، الكراهية. لنتّحد جميعاً على الكراهية. الكراهية
 دماغك. بعد لحظة، قلبت الأدوار وأنا لا أزال مغمض الـن العينين
 عين تلّبّست به حتّى صرت كأنني هو، وصرت أثـعر بما يشعر .


 اللياقة . على أنّ مـا براه شـيء مـختلف تماماًاً . يرى صورته الـخاصـ وهو يحمل مفتاح براغي إنجليزي يضربـ به وجوه النـيه الناس، الوجونه الفاشية بالطبع. أعرف أنّ هذا ما كان يراه، وهو ما ما با رأيته أنا أيضهاً خلال تلك الهنيهة التي كنت فيها بداخله. هيّا اضربا اضل اضرب انـوب في الوسط! تتحطّم العظام كقشّور البيض، وتتحوّل إلى كتلة من مربّى الفراولة. اضرب! واضرب هذا أيضـاً! هذا هو مـا يـمـلا رأسه، في في

 وهذا ما هو واضح حتّى من خلال نبرة صوته ولكن لماذا؟ التفسير الأقرب إلى الاحتمال هو أنّه خانف .

أنّ كلّ شخص عاقل اليوم، خـائف. ولا شـكّ أنّ ما يجعل هذا


 وابحتؤوا لكم عن قائد. هتلر أسود وستالين أبيض . لكن من المـمكن



الوجوه.
الحرب! لقد بدأت تشغنلني من جديد. هي قادمة لا محالة ولكن، من تخيفه الحرب والقنابل والرشاشا






 يكرهونه إلى درجة الغثيان. كلّ هذا سيحدث، إلآلا إذا . . . يختيّل إليّ في بعض الأيام أنّ ذلك مستحيل، وني أيّا أيّا أخرى أرى أنّ وتوعه لا
 واضح في صوت المحاضر . كما يمكن أن يُستشفت من هنا هـا ما الجمع

 فهؤلاء ما هـم إلّا طليعة جيس عرمرم، هـم من ينظرون بعيداً،

الجرذان الأولى التي تتفطّن إلى أنّ الــفينة تغرف. هيّا اسرعو!!

 التهلكة كما يرتمي أرنب في فم أصَلَة عظيمة كيف سيكون مصير الناس من أمنالي إذا حلّت الفاشية بإنجلترابِّ


 آخرين، بينما الناس العاديون أمثالي، الذين لا ينيرون الانتباه،
 يرعبني. وعندما أنهى المحاضر كلامه وجلس، سألت نفسي عن الـببب
تعالت التصفيقات، وتردّد صداهـا كما لو أنّ القاعة فارغة وتناول الكلمة ويتشيت ليردّد كلامه الفارغ. وتبـل وتل أن ينهي كلمته، ،


 ليقدّم خلاصة زادت من تشنّج التروتسكاوي، لكنّها راتت للشيوعيين


 أنهنّ خشتين من جمع تبرعات لدفع إيجار القاعة، بينما واصري الـرأة ذات الـنـعر الأحمر الحياكة ومي تردّد بصوت يكاد يكون مسموعاً عدد عفد الخيط

عاد ويتشيت إلى الجلوس وراح ينصت وقد بدا عليه الانشراح.
 بعض الـمـلاحظات بيـنمـا كانت الآنسـة ذات الشـعر الأسود تـابـع الـمتكلّمين بمنتهى الاهتمام، فاغرة الفم . الأمر نفسه بالنسبة إلى الـى الرجل العجوز العمّالي الذي يشبه الفقمة بشنبه الدتدلّي ومعطفه الذي يغطي أذنيه . كان ينظر إلى ما يـجري في القاعة مشدوهـاً . قمـت أخيراً، وارتديت معطفي.
واستححال الجدال الغامض الذي انطلق قبل قليل إلى سـجال شرس بين الشـاب التروتسكاوي وصاحب الشعر الأشقر حول: هل الـا
 وبينما كنت أشقّ طريقي بين المقاعد لأغادر، خاطبني الشا الشاب الشاب الأشقر
 لسحق الفاشية تماماً، ألن تحارب؟ أعني لو كنت شاباًّه .

لعلّه ظنّي في الستين من العدر . "الأكـيد أنّنـي لـن أحـارب. يــنـي أنـني شـاركـت في الدرب

اولكن إن تعلّق الأمر بسحق الفاشية؟! .
"كلا، لن أشارك. حَسْبُنا ما حدث من دمار . هنا هو رأبي" ركّز الشاب التروتسكاوي في كلامه على قومية الطبقة العاملة

المخذولة، لكن الآخر قاطعه قائلاً :
اإنتك تفكر في حرب 1914 التي كانت حرباً إمبريالية من بين
 الاعتقال والنازيين الذين يضطهدون الناس، ويجبرون اليهود على أن يبصقو| على بعضهم بعضاً . ألا يجعل هذا الدم يغلي في عروقك؟ الكّا .

ما زالوا يتحدّثون عن هذا „الدم الذي يغلي" . ما زلت أذكر أن هذا هو الكلام الذي كان يتردّد خلال الحرب الألوا لونى "لقد غليت بما يكفي حتّى سنة 1916 . لو أنّك شـمميت رائحة الخنادق لما غلى دمك الآن
وتهيّأ لي فجأة كما لو أنّي أراه للمرّة الأولى، كـلى كما لو أنّني لـم
 يكون وجه طالب وديع، بعينين زرقاوين وشعر أشقر . تفرّسني، وما هي إلاّ لحظة حتّى ترقرقت عيناه بالدمع . أكلّ هذا التأثر من ألـو أجل

 مؤسسته البنكية. وهو إلى ذلك ذكي . وها هو مستخدم في في وكالة
 سجلّ، ويحسب رزماً من الأورات النقدية، ويتملّق رئيسه . يشعر بأنّ
 الفوضى العارمة التي توشك أن تعمّ أوروبا . القنابل المتفجّرة فـر في
 أصدقاء يحاربون في إسبانيا، وهو يتوق للقتال إلى جانـي النـهمّ، ولا
 أنّني قد أكون في سنّ أبيه . وعادت بي الذاكرة إلى ذلك الـك اليوم من
 الحرب على ألمانيا، فهرعنا جميعاً إلى الرصيف بوزراتنا البيضاء مهللين . وتلت له : (ااسمع يا بني، أنت لا نعرف حقيقة الأمر . تومّمنا سنة 1914


فوضى تذرة. إن نشبت من جديد فلا تلقِ بنغسك فيها. لماذا تعرّض نفسك للرصاص؟ صُن نفسك لفتاة تحبّك . لعلّك تـتخيّل أنّ الحرب


 تنم طوال ثلاثة أيام، وأنّك تفوح برائحة نتنة، تتبوّل في سروالك بـلك من الـخوف، ويداك متجمّدتانـان من البرد بـحيث لا تلا تقوى على حمـلى


الحرب".
كلام فارغ طبعاً، لا يعدو أن يكون كلام عجوز معتوه.
 الشيوعيون الثلاثة ومعهم اليهودي يمشُون في الشـارع، واستأنـأنفوا جدالهم حول تضـامن الطبقة العاملة، وجدلية الـئية الجدلية وما قاله تروتسكي سنة 1917. لا غرابة في ذلك، نهم يتشابهون الطـة كانت ليلة حالكة، ماططرة وهادئة . بدت مصائيح الإنارة العمومية



 الحانات. استغربت كيف أنّني شغلت عقلي طوال الئ ذلك اليوم . من جهة لأنتي لم أعمل، ومن جهة أخرى بسبب الطقم الذي الذي جعل منّي

 لا تتهيّأ، عن الشعارات والقمصان السود أو البنّية، وعن القوة الآلية

لشرق أوروبا التي تتأهتب للانقضاض على إنجلترا العجوز، وهي
 العجوز بورئيوس . نهو لا ينام باكراً ألا
 متقاعد، يقطن شقِّة واقعة في الطابق الأوّل بالمدينة العتيقة، بجوار

 البيت وترتيبه. وهو يتقن اللغتين الإغريقية واللاتينية، ومتضلّيلع في الشعر وما إلى ذلك. والواقع أنّه إذا كان نادي الكتاب اليس اليساري يمثل
 بليتـُلي
كانت الغرفة التي يجلس فيها بورئيوس للقراءة حتّى وقت متأخّر
 الغليون بين أسنانه والكتاب الذي يقرأ بين أصابعه كالعادة . إنّه رجل
 وبشرته الصافية بحيث يخاله الناظر فتى مراهقاً بينما يناهز الستين من
 والجامعات على شبابهم إلى آخر حياتهم . تجعلك الكيفية التي يذرع بها العجوز بورثيوس الغرفة، برأسه



 اللاتينية والإغريقية والكريكت. يرتدي سترة صوفية متآكلة وسروالاً

رمادياً قديماً لا يتحرّج في نعتهما باللباس المخزي. كما أنه يدخن

 يعتبرني في قرارة نفسه شخصاً جاهلاً، ، بما أنّني لم أدرس في مي مدارس






 والأخرى في أجواء حياة العزوبية. أجواء يملؤها دخان الان الغليو الغيون والكتب، ونعيم حياة أكسفورد حيث لا تا توجد غير الكير الكتب والشير الشعر
 الغوطيون روما . وهو أمر يساعدلك على تحمّل قساوة الحيّل الحياة. أجلسني على المقعد الجلدي القديم قرب المر المدفأة، وسكب لي كأس ويسكي بالصودا . لم يسبق لي أن رأيت الغرفة غير الير غار الـئة في سحب دخان الغليون، بسقفها الأسود، وجدرانها وانها المكسوّة بالكت
 المدفأة أيّ شيء تتوقّعه: طقماً من الغلايين القذرة لم تعد مستعملة المار


 أكبرها يوجد في الوسط، ويمثل امرأة بأجنحة ومن دون رأس، تبدو

كمـا لو أنّها تهـمّ بالصعود إلى الحافلة. وما زلت أذكر كـم كانت صدمة بورثيوس كبيرة لمّا سألته بسذاجة عندما رألـيتها للمرّة الأولى عن السبب الذي جعلهم لا يضعون لها رأساً . مضى يتناول التبغ من العلبة الموضوعة فوق المدفأة ويملأ غليونه، وقال:
اتوجد في الطابق العلوي امرأة اقتنت مذياعاً. شيء لا يطاق! وددت لو أعيش بقيّة حيـاتي دون أن أسمع أصوات هـي ألـي الأشياء، لكـن لـيس باليد حيلة! هـل تعرف أحكام القـانون في مئل هذا الأمر؟" .
قلت له إنّه لا يستطيع أن يفعل شيئاً . كنت أحبّ الطريقة
 سنة 1938 من ما زال يضايقه المذياع. كان بان بورئيوس ما ما زال يال ينرع


 المواضيع التي يخوض فيها تعود إلى الماضي وإلى الـى القرون الـيا الغابرة.

 يحدّثك عن المراكب الفينيقية. وهو لا يقرأ أبداً الكتب الحدراء الحديثة، ويرفض حتّى معرفة عناوينها، ولا يفتح قطّ جريدة باستُناء ذا تايمز . ويفخر بأنّ قدمه لم تطأ أبداً قاعة سينما . وعدا بلا بعض الشعراء الـاء من أمثال كيتس وووردزوورث، يجد أن العالم الحديث -يقصد الألفي سنة الأخيرة- ما كان له أن يوجد. أمّا أنا فأنتمي إلى العالم الحديث، ومع ذلك أحبّ الإنصات

إلى كلام بورئيوس. يتقدّم بين الرفوف، يتناول كتاباً من هنا، وآخر




 ورجال يجوبون الحلبة بشباكهم ورماحهـم ذات الت الرؤوس الثنائية، والأسود المجنّحة والخصيان والمراكب الحربية والمنجنينيقات وقادة الجيس في لباسهم البرونزي يحتّون جيادهم لتخترق متاريس العدو و العـئ

 أنّنا معاً مولعان بالقصص الخليعة، وهي التئيء الـحديث الوحيا الوحيد الذي يروقه، بشرط ألّا تكون راهنة، وهو أمر نبّهني إليه مراراً . وهو
 يختار أحياناً شاعراً لاتينياً ويترجم من شعره بيتين أو ثلاثة على نـي نحو


 حياتهم عفيفة كل" العفّة . وممّا يؤكد ذلك أيضاً ما يملا يملكه بورثيوس من من صور لوحات جـدارية مـيـرة الـتطـت في بعض الـمواقع الأثرية

بإيطاليا
عندما أتعب من العمل ومن حياة البيت، أزور بورئيوس لأروّح



حدث لي مع محاضر نادي الكتاب اليساري، لـم أكن أصني حقّاً
 الدحاضر وتّر أعصابي، فإن وقع صوت بورئيوس عليّ كان مختلفاً .


مستغرقاً في الحديث، قاطعته قائلاً : "قل يا بورثيوس، ما رأيك في هتلر؟ه، .
 بمرفقه على حافة المدفأة بأناقة، ووضع قدمه على قطعة حـلى حطب،
وقال:

اماذا قلت؟ هتلر؟ ذلك الألماني؟ أنا لا أشعل نفسي بمثل هذا
الرجل يا صديقي!". .
"الكنّ الشيء المزعج هو أنّه سيضطرنا إلى أن ننشغل به ذات

جعل بورثيوس يـنرع الغرفة وهو يرسل سحباً مـن الدخان،
"ليس ثمّة ما يدعو إلى إيلاء هذا الشخخص أيّ اهتمام. فهو لا

 رغـم أنّني لـم أكن متأكّداً من الدعنى الدقيق لكلمة (اعرَضاً"، ، قلت مدافعاً عن رأيي : (أعتقد أنّك تجانب الصوابـ ستالين. هما غير الأشخاص السابقين الذين كانوا يصلبون الناس،
 جديد . . . شيء لم يسبق أن رآه أحده .
"لا جديد تحت الشمس يا صديقي!" .
 قاطعاً إمكانية حدوث أيّ جديد. ما إن تحدّثه عن واقعة راهنة حتى يجيبك بأنّ الأمر نفسه وتع في عهد الملك فلان . وحتّى لو تكلّمـت
 مكان آخر من اليونان القديمة. حاولت أن أخبر أخبره بما شعرت به خلا

 تحت الشمس. وفي الأخير تناول كتاباً من أحد الرفوف، وما ومضى يقرأ لي مقطعاً يتعلّق بطاغية إغريقي عاش قبل ميلاد المسيح بقرون، وهو يشبه هتلر كأنه توأمه واصلنا الحديث قليلاً . فقد كنت أشعر منذ الصباح برغبة ملتّة في الحديث في هذه المواضيع. من المضححك أننّي لست بليداً، كما أننّي لست مثقّفاً كذلك. في الأُوقات العادية لا يتعدّى تفكيري أفق
 الأسبوع، ويعيل طفلَين. ومع ذلك أنا أملك ما يكفي من الحست
 استئصالها من الجذور . أرى الحرب قادمة، وما يليها . أرى الطوابير
 على الناس ما ينبغي أن يفكروا فيه . ولست الوحيد من يرى ذلك، بل هناك المالايين. أناس عاديون أخالطهـم يومياً، ألتقي بهـم في الدانات. منهم سائقو الحافلات والباعة المتجولون وغيرهـمـم . كلّهم يلا حظون أنّ العالم سائر إلى الأُسوأ، وأنّ علامات الانهيار بادية في كلّ شيء، وأنّهم يشعرون بأنّ الأرض تنخسف من تحت أقدا أقامهمّ،

بينما هذا العالِم الموسوعي الذي قضى معظم حياته بين الكتب،


 الموشكة لديه بأي اهتمام. فهي بالنسبة إليه لا تميّل شيئاً أمام حصار الِار
 ومن القمعـان السود أو الخضر . وهو يكرّر دائماً أنّ هذه الأمور لا تستوقف سوى العقول الصغيرة. وإذا كان هتلر وستالين سيمضيان، فإن "الحقائق الخالدة") ستبقى . وهو يقصد بها كلّ مـا مـا سيظلّ على ولى
 الأزل يذرعون مكاتبهـم الـلميئة بالكتب القـديمة مردّدين أقوالهـم المأثورة، يملؤون غلايينهم من علب تبغ مزيّنة بشـارات النبالة . ومن

تُمّة لا فائدة من التحدّث إليهم وشيئاً فشيئاً عاد بنا الحديث كالعادة إلى مـا وقع قبل ميلاد المسيح، ثّمّ إلى الشعر. وفي الأخير، سحب كتاباً من أحد الرفوف، وراح يقرأ من شعر كيتس پ:صهيلة إلى عندليب) (أو بالأحرى „ اقصيدة إلى قبرةها، لقد نسيت)
 الإنصات إلى بورئيوس يقرأه جهراً . من الموّكّد أنّه يحسن الإلقاء.
 اللامبالاة، وغليونه في فمه، يرسل بين الفنية والأخرى نغثات صغيرة من الدنحان تخرج مع مـوته الرزين الذي يصعد وينزل حسـب إيقاع البيت، وحسب الانفعالات التي ينيرها في نفسه . أمّا أنا فلم أعرف تط ماهيّة الشـعر، ولا ما يدلّ عليه. أظنّه يؤثّر على أعصـاب الّ بعض

الناس شأنه في ذلك شـأن الموسيقى. وحين كان بورئيوس يقرأ لي



 يكون هراء. الشعر ! ما معنى الشـع هواء. ما الجدوى منه في مواجهة الرشا الراشات؟ ورحت أنظر إليه وهو مستند على الرفوف وأنـئن أقون أقول في نفسي:





 شبح، وكلّ من هم من فصيلته إلى زوالـ







 وسنة بعد أخرى. وهو لا يشكّل استئناء في هذا، إذ هناك كثير من

أمثاله مـّن ماتت عقولهم، وتعطّلت من الداخل . يسلكون دائماً الطريق الضيّق نفسه إلى أن يفقدوا قوّتهم ورونقهمّ، ويتحوّلوا إلى أثباح وقلت في نفسي لا بدّ أنّ دماغ بورئيوس قد تعطّل منذ الحرب







 بالشعارات، ويتكلّمون بالرصاص . متأهبوبن للانقضاض عليا علينا

 ودّعت بورثيوس بـد نصـ نصف سـاعة دون أنـي أن أنجح في إقناعه بخطورة هتلر . وبينما كنت أمشـي عائلداً إلى البيت عبر الشّ الـنـوارع



 السوداوية التي تراودك أحياناً في وقت متأخّر من الليل . الثي كان مان مصير
 الأطفال وعمل اليوم الموالي. حين يمضي المرء كلّ وقته يكدح

ليكسب قوته، ينبغي أن يكون مجنوناً ليشغل باله بمئل هذه الأفكار .
 الملونة نفسها وطتطفة الرشاشا تساءلت قبل أن يغلبني النوم عن جدوى أن يفكّر رجل ميلي في أمور كهنه.

## 为

كانت أزهار الربيع قد تفتّتّ، لذلك أظنّنا كنّا في شهر مارس .



 تسديد القسط. وأنا أنجح داثماً في تسوية مثل هذه الحـي الحالات، إذ
 بالمتعة وهم بوقُعون عقد التأمين. وبطبيعة الحال هناك الك طرق كثيرة
 أركّز على التعويض، وبالنسبة إلى آخرين أزرع الخـي الخوف في نفوسهم
 زوجاتهم إن مم لم يضمنوا لهنّ تأميناً.



 فجأة وتنشُر الشُمس أثعّتها . لا بدّ أنّكم عرفتم أيّاماً كهذه . أوراق

الأشجار هادئة لا تتحرّلٌ، وقليل من الضباب في البعيد حيث تظهر شياه متناثرة على التلال مثل بقع ناصعة البياض
 وكان الجوّ من الدفء بحيث تحدولك الرغبة في التخفّف من لباسك. حين وصلت إلى مكان في جانب الطريق، لعلّ ترابه كلسي،
 بحوالي عسرين متراً . قلت في نفسي إنّ هذا الطقس يستحقّ منّي وقفة
 أحد غيري. بل راودتني فكرة غامضة بأن أقطف باقة أهديها لهيلدا . أزلت المفتاح من السيارة وترجّلت . لا أحبّ أن أترلك المحرّك مسغنالً حـين أتوقِف، إذ أخـاف دائماً مـن أن ينـخلع مـنه رفرف أو رفرفين أو شـيء من هـذا القبيـل، لأنّ طرازه قـديـم يـعود إلى سـنـة

 كيف يستمرّ في الاشتغال. لن تصدّق أبداً أنَّ آلة يمكن أن تتحرّك في في كل" الاتجاهات في الآن نفسه، مثّل الأرض تتهادى خلال دورانها حول الشمس باثنتين وعشرين طريقة. وهو أمر لا أذكر أين قرأته.
 مشغّل، بدت لك مثّل راقصة من راقصـات جزار هـا هاواي كان ثمّة حاجز في جانب الطريق . اقتربت منه وتطلّعت من فو فوته لأرى ما يوجد خلفه. لـم يكن هنـاك أثر لبشر . دفعـت قبّعتي إلى الخلف قليلا لأحسّ بالهواء المنعشُ على جبيني . كان العشب فـي في أسفل السياج مليئاً بالأزهار، وكان ثيّة أثر نار أشعلها أحدهـم، قد يكون متشرّداً، ما زالت في رمادها جمرات مشتعلة يتصاعاعد منها

الدخان. وأبعد منها قليلاً بركة يكسوها عدس الماء تجاور حقلاً

 شيء ساكناً، لا ريح تحرّك رماد النار، ولا ولا صوت يكسّر الصمـت المختّم باستناء تغريد قبّرة متواريّة في مكان ان ما ما .
 أنظر إلى الحقل، والحقل ينظر إليّ، فأحسست. .. لا أدري ما إذا كتتم ستفهموني
أحسـت بشيء غير مألوف في أيّامنا، قد يجعلني الإنصاح عنه أبدو لكم غبيًاً. شعرت بنفسي سعيداً، مستعدّاً -مع أنه شيء يبّا يبدو مستحيلا"- لأن أعيس إلى الأبد. قد يقول قائل إنّ مردّ ذلك إلى آنى آنّ





 واللون الأحمر الزامي تحت الرماد الذي يصرّ على البقاء ـلـي والغريب هو أنّ هذه الجمرات الحمر الحراء تعطيك الشعبور بالحيا الحياة أكثر من أيّ شيء آخر في العالم، بحيث تبدو آبـد أشدّ إصراراً على أن تظلّ حيّة.
 الرماد يقول لك إنّك حيّ. هو بالتأكيد تفصيل صغير، إلّا آنهّ يعينك على إدراكُ باقي مكونات الصورة. أحنيت لكي ألتقط زهرة فلم أستطع بسبب ضخامة بطني .

قرنصت، وقطفت من الزهر مقدار باقة، وحمدت الله على آنّ
 أرنب. وففت ووضعت باقتي على الحاجز، ، ثّمّ نزعت طقم أسناني بدانع غريزي مبهم، ورحت أتفحّصه






 لها . أعرف تماماً أنّني بدين وسمسار تأمينات، وأنّه لا توجد الْ امرأة


 اللحظة، أنظر إلى الأزهار والجمرات المتومّجّة نحت الـيّ السياج. إنّ شعور عميق بالسكينة، وهو إلى ذلك أنبـه بـبعلة




 سمندل وخنافس وعلق وغيرما من الكائنات المجهر الما عددها إلاّا الله، وكذا في تدبّر لغز الحياة تحت الماء، ومي ألغاز لو

قضى الإنسان حياته بكاملها -بل عشر حيوات مثلها- في تأملها، لمّا

 ذلك نُعرض عنه .
أمّا أنا فلست مثلهـم، على الأقلّ هذا هو ما كنت أعتقده في
 المحليين لست من المتعصّبين لـ (الريف"، ولست من الداعين إلى أن





 دفآن، كيف له أن يستمتع بالأزهار؟

 الناس يعرفونه: أوقفوا إطلاق الرصاص! كفّوا عن مطاردة هذا أو
 نفعل ذلك، بل نصر" على الاستمرار في غباواتنا . وها هي الحرب تلوح في الأفق، سنة 1941 حسبيما يقولو 19 الون لم يفضل على نسوبها سوى ثلاث دورات حول الشمسِ، ثمّ تشرع

 التجنيد. سنعيش على إيقاع الغارات الجوية بالطبع، وهي لن تصيب

الجميع. وحتّى إن كان الناس واعين بهذا الخطر، فهم لا يفكَرون


 يُتبهوا في انتمائي السياسي . ولن يرغب أنـي أحد في تصفيتي أو








 كـيانكم. وهو ما لن ننعم به أبداً إذا تقلّد المحرّضون الـون على الحرب زمام الأمور .
رنعت باقة الزهور إلى أنفي وأنا أفكّر في بينفيلد العليا. واستغربت كيف أنّ الذاكرة بدأت منذ شهرين تعود بئ بي إلى بينفيلـيلد بعد
 قادمة بسرعة فائقة على الطريق، فأعادني ضيني الئيجا إلى الواقع على الفور . تنبّهت فجأة إلى أنّني نسيت ما ما أتيت من أجله
 مستغرق في الاستمتاع بعطر الزهور . وتخيّلّت صورتي كي كـي ركّاب السيارة: شخص يضع على رأسه قبّعة مدوّرة ويحمل باقة زهر

في يده! منظر غريب حقّاً. فالبُدُن لا يقطفون الأزهار، على الأقل

 أعمارهم. كم كانوا سيهزؤون بي لو رأوني! مضوا اليوا جميعاً يحدجونيني بتلك النظرة التي يتطلّع إليك بها ركّاب السيارات بينما يقتربون منك

 من سبارته في طريق ريني صغير؟ السيب السبب واضح!
 أدرت محرّك السيارة بالذراع الميكانيكي (لأنّ مشنًّّل المحرّكُ معطّل)، وجلست أمام المقود. الغريب هو أنـي أني بينما كنت أزيرّ
 باقة الزهر ، خطرت ببالي فكرة رائعة. سأعود إلى بينفيلد!
 المانع من ذلك؟ تبَّا لِمَ لـمْ أفكّر في هذا من قبل؟ إجازة هادئة في بينفيلد، هذا ما يلزمني بالضبط

 له إلّا في الروايات. لكن، ما المانع من تضاء أسبوع هادئ هناك بمفردي؟
وسرعان ما توضّحت لي الخطة بأدقّ تفاصيلها . المال الذي قد
 مبلغ كاف لكي يعيش شخص أسبوعاً مريحاً. أمّا عن الإجازة، فأنا

أستفيد من أسبوعَين في السنة في شهر أغسطس أو سبتمبر . لكن إن
 يحتضر، سأتمكّن لا محالة من إقناعهم بتوزيع إجازتي إلى ألى أسبوعَين
 الزعرور، دون أن تعلم هيلدا شيئاً . ما أروع أن يقضي ألمي المرء ألماء أسبوعاً

 قد تسألون : لماذا ساورتني هذه الرغبة في العودة إلى بينفيلـيلد؟ ولماذا بينفيلد تحديداً؟ وماذا سأفعل خلال إقامتي هناك؟



 حياة حزينة وكئيبة وخاملة. خاملة مثل حياة الخضار، مثل اللفت إن شئتم، وإن كان اللفت لا يعيش في رعب دائم من ربّ العمل، و ولا

 تغيّرت، لكن المكان سيظل" كما هو : أشجار الزان المحيطة بالقصر،


 الناس في الصحراء. وبالنظر إلى الـمنحى الـذي ســأخـذه الأمور، سيميل كثير من الناس، في نظري، إلى الحلوة في الصـي الصحراء خلا خلا السنوات القادمة. سيكون الأمر أشبه بما حدث في روي الـي الـيا القديمة التي

يحدّثني عنها بورثيوس، حيث كان النسّاك من الكثرة بحيث يلزم
 على أن ما يدفعني أنا إلى العودة ليس اليّ الاعتد









 والقنابل وجلبة المذياع ورنين الهاتف؟ ضغطت على دواسة السرعة. مـجرّد التفكير في بينفيلد بـيّ بـيّ الارتياح في نفسي .لعلّكم تمثّلتم الشعور الذي انتابني، كما لو الو أنّني


 والأخطبوطات. فنحن جميعاً نشـعر بالاختناق كما لو أنّنا مدفونون


 حوالي ستين كيلومتراً في الساعة، فتعالى -من اهترائها- الصليل كما

لو أنّها محمّلة بالأواني حتّى أنّني -وقد حجب الضجيج صوتي-
هممت بالغناء.
على أنّ العقبة الكأداء التي تعترض خطّتي هي هيلدا . عليَ أن


 أجد صعوبة في إقناعها بأنتّي لن أستفيد إلّا من أسبوع واحد ألد في
 هذه السنة. لن تمعن في السؤال، بل قد تبتهج لذلك لألنّه سيوفر عليها بعض مصاريف الإجازة. أمّا الأطفال، فيانتّهم اعتادورا على قضاء شهر في الشاطئ. وتبقى الصعوبة هي تبرير غياب أسبوع شهر
 سيكون من الأولى أن أخبرها مبكّراً بأنتّي مدعو إلى القيام بمهرمة فير في
 شهرين من الموعد لريّما بدا الأمر مقبولاًا .
 ستتظاهر في البداية بتصديق كلامي، ثمّ بطريقتها الماكرة العنيدة،


 التافهة في الظاهر، تهجم عليك، وتعيد بناء الملف من البداية : رأين تضيت ليلة السبت؟ كاذب! تضيته مع امرأة! انظر إلى الشـعر الذئي عثرت عليه بينما كنت أنفض الغبار عن سترتك! النظر ! هل هل هذا لون الون شعري؟ه، وتنطلق الفرجة. الله وحده يعلم كم تكرَّر هذا المشهـد من

مرّة! وهي إن كانت تصيب تارة وتخطئ أخرى، فالنتائج هي دائماً


 الذي دفعني إلى ذلك. ولو أنتّي أظلّ أفسّر لها وأبرّر إلى أن تقوم الساعة، لن تصدّقني
 متسع من الوقت. أنتم تعرفون كيف أنّ النظرة إلى هذه الأشياء


 الصيد، وسأذهب لأصطاد. وتملّكتني هذه الفكرة حتّى كدت أحيد

عن الطريق
سأذهب لاصطياد أسماكُ بركة (القصر" الضضهمة!
وأسأل نفسي مرّة أخرى: لماذا لا أذهب؟ ألا تا تستغربون من أنّنا
نقضي حياتنا نقول لأنفسنا إنّ الأشياء التي نحبّها هي ألا تي تحديداً تلك



 تعاشر نجمة موليوودية، أو تفوز بلقب بطل بالمبا بالمي في الوزن الثقيل، مع أنّ السفر إلى بينفيلد واصطيـاد الشبوط لم يكن شيئنا مستحيلا ولا ولا
 استئجار البركة ليوم واحد. لن أستكثر دفع خمس جنيهات من أجل

يوم صيد هناك؛ هذا مـع أنّ الراجح هو أن هالقعر، مـا زال فارغاّ، وأنّ لا أحد يعرف بوجود الأسمـاك في البركة .
 ينتظرني منذ سنين! وإلى الأسمالك الضنخمة السوداء التي تنزلق على صفحة الماء! يا إلهي، إن كان حجمها الِا بتلك الضنامامة منذ ثلاثين سنة، فكيف سيكون الآن يا ترى؟!

## 3

إنّه يوم الجمعة، السابع عشر من شُهر يونيو، والثاني من افتتاح
موسم الصيد.
لم أواجه صعوبة كبيرة في ترتيب الأمور مع الشركة . أمّا بالنسبة





 لسوندرز بسفري، دون أن أخبره بكلّ التفاصيل . ذلك ألّا أنّ سوندرز سيسافر إلى غليسور من أجل شركة تبيع موادّ تلميع الأرضيات،




 سنّي. وهكذا سوّيت الأمر مع هيلدا، واطـمأنت إلى أنها لن تمعن

في السؤال. وحتّى لو راودها الشكّ فيما بعد، لن يكون من السهل

 نسيم عليل، وقمم أشجار الدردار تهتزّ تحت أشتّ أشعّة الشُمس . وفي السـماء غيوم صغيرة متناثرة -أثنبه بقطيع أغنام- يتحرّك كـك ظلّها عبر
 مثلجات، فتى ذو وجنتين مستديرتين كتفاحتين، اليمرّ يمرّ بسرعة فائقة وهو وهو يطلق صفيراً يصمّ الآذان. وتذكّرت فجأة أنّني أنا أيضاً كنت صبيّ
 نارية)، وكدت أستوتفه لأثتري منه مثلّجات.
 فاختلطت رائحته في الجوّ بأبخرة البنزين


 نيتلفيلد، وهي بلدة صغيرة بعد ويسترهام، رأيت رجيلّ رجلاً ضئيلاّ بوزرة
 الحقول، وينتصب وسط الطريق، ويشرع في الإيماء بيديه لكي ينير ينير
 طبعاً . ضغطت على الفرامل فورآ، وتوقفت في الجانب السيد ويفر الذي يدير متجر القرية. لا باريد إلـرا إبرام عَقد تأمين على

 الفّكة أبداً في نيتلفيلد، بما في ذلك الحانة.

واصلت طريقي. كان طول الزرع يبلغ الخصر، يبدو متماوجاً

 الطرق، أبصرت الإشارة: بودلي يميناً وأكسفورد شمالألاً.








 غامض بأنّني طالما أنا سائر في طريقي المعهود لا أُئي أحيد عنه، فالحقّ

 وأزور مدير مصرف باركلي ليطلعني على الجديلى الجديد، أو أعود أدرا أدراجي إلى البيت، وأعترف لهيلدا بكلّ ما كنت أنوي أنوي فعله. خغّفت من سرعة السيارة عند اقترابي من مفترق الطـرئ الطرق . أذهب أم لا أذهب؟ وألحّت عليّ للحظة خاطفة الرغبةُ في العودة ، والتخلّي
 السيارة، وانعطفت يساراً باتّجاه أكسفور د.
 أمامي أقلّ من عشرة كيلومترات لكي أعرّج شمـالاً، وأذهب إلى

ويسترهام. لكنتّي في تلك اللحظة كنت متّجهاً إلى الغرب. لا أخفي عليكم أنّني شعرت كما لو أنّني هارب. والأمر الغريب هو أنّني ما كدت أنطلق في طريق أكسفورد حتّى رسخ في ظنّي أنّهم يعرفون كلّ


سيمنعونني لو استطاعوا، أيّ كلّ معارفي فيما خُيّل إليّ
 كلّ من لا يستطيعون أن يفهموا رجلاً في أواسط العمر، يضع طقم أسنان، يتسلّل خلسن من أجل قضاء أسبوع في مرتع طفولته . وحتّى لو فهـم أولئك الأوغاد، سيقيمون الأرض ولا يقعدونهـا من ألا منعي من ذلك. تراءوا لي جيشـاً عرمرماً يتعقّبني . أبصرتهـم بعينـي
 السيدة ويلر بوجهها المتجهّم المتوعّد بالانتقام، والآنسة مينس في في
 الإحباط مثل دجاجة وصلت متأخّرة بعد استيلاء الدجاجات الـات الأخرى

 وكل" أوباش حيّ إليسمير والأحياء المسابهة . منهم من يدفع أمامه عربات رضّع ومـجزّات عشبّ، ومنهـم من يسوق سيارات أوستين سيفن. كلّ المولعين بإنقاذ من هـم في خطر ، والفضوليين، وكذا من ون الـو
 وسكوتلاند يارد وعصبة محاربة الكحول واللورد بيفيربروك وهتلر وستالين وموسوليني والبابا . كلّهـم يطاردونني. خِلـت نفسي أكاد
 ينضبط وينظّم مع الآخرين! يريد العودة إلى بينفيلد، الحقوا به!"! .

شيء غريب. كان هذا الشعور من الحدّة بحيث جعلني ألتفت إلى الوراء لأنظر من خلال نافذة السيارة الخلفية لكي أتأكد من أنّ لا لا
 سوى طريق أبيض مُترب، وصفّ من شسر الدردار الطويل المـمتدّ بعيداً .
 تجاوزت منعطف ويسترهام، وبذلك أحرقت مراكبي، وحقِّقت الفكرة التي بدأتْ تتشكّل على نحو غامض في ذهني يوم حصلت على طتم أسناني الجديد .

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

الجزء الرابع

## 1

قدمت إلى بينفيلد عبر شامفورد . ذلك أنّ ثمّة أربع طرق تؤّيّي


 المشُرف على الشاطئ، حتى تتباعد الأنُجار لتتراءى لك بينفيلد الصن في قعر الوادي.
إنّها لتجربة فريدة أن تكتشف من جديد مسقط رأسك بعد غياب

 نفسك هذا المنححدر كان أشدّ وعورة، والطريق في هذا المكان انـان
 ذاكرتك على قدر كبير من الدقة، لكنه مرتبط بحادثة محدّدة. تتذكّر
 اخضرارآ ضارباً إلى الزرقة، بقرة تحدّق فيك أِ وقد رُبِّ إِت إلى وتد متسوّس تكسوه الأشنات. وها أنت تعود بعد عشرين سنة، فتتفاجأ بانّ البقرة لـم تعد موجودة في المكان نفسهه، تنظر إليك النظرة

وبينما كنت أصعد الطريق المحاذية لشـاطئ شامفورد، تنبّهت إلى أنّ الصـورة الموجودة في ذهني صـورة خياليّة تماماًا . ذلك أنّ ألّ
 كيف كنا نشعر بنتوءاتها حين نقطعها على الدراجات)، صارت الآن ملساء بعد أن كُسيت بطبقة من الإسفلت، وتبدو أوسع . ثمّ إنّ عدد
 أشـجار تنّوب ضـخمـة خلف السيـاجـات، حتّى أنّ قـمــهـا تتلاقى
 قمّة المرتفع، وجلت نفسي أمام شيء جـئ جديد كلّ الجدّة . على المي يمين الطريق مجموعة منازل من طراز قديمه، ذات أسقف مائلة وائلة وعرائش
 الطبقة الراقية، والتي تنتشر في الطبيعة كيفما اتّفق، تشكّل أحياء تطوّقها الأسوار، تملك شبكة طرق خاصة بهـا، وعلى مدخل أحد الطرق أُشهرِرت لوحة كتب عليها :

## تربية الككاب،

بيع جراء الترير الأصيلة،

## مأوى الككلاب.

أنا وائق من أنّ هذا لم يكن موجوداً .

 الأرض تحتها خلال الربيع بشُقائق النعمان . والأكيد هو أنّه لم الم تكن توجد دور بعيدة كل" هذا البُعد عن القرية كنت عـلى وشـك الوصول إلى قمّة التـلّ. مـا هي إلّا دقيقـة

وأشـرف على بينفيلد! لـماذا أزعـم بأنتني غير متأثّرّ؟ غـمرني شعور عجيب بثّ الاضطراب في كلّ كياني . لم يتبقَّ غير خمس ثو ثوانٍ لكي

أراها! أجل، ها قد وصلنا! دست على الفرامل و. . . . با إلهي! أعلم أنّكم تعرفون ما كان ينتظرني. ولعلّكم ستنعتونتي بالغباء


بال إطلاقاً
كان أوّل سؤال واجهني : أين هي بينفيلد؟ لـم تُهدم بالتأكيد،
 الحجـم. يا للدهشة، كيف لي أن أتذكّر؟ وهذه المـرّة لا أعتقد أنّ ذاكرتي خـدعتني . أهكـذا كانـت تبـلو بـينفيـلـد مـن أعلـى شـاطئ
 وأنّ القرية، باستثناء بعض الدور المنزئن الـورية، كانت عبارة عن صليب. وكانت أبرز معالمها ناقوس الكنيسة ومدخنة مصنع الجعة، وهما معاً

 التّل" على اليمين ترى هكتارات من الدور المتشابهة، ذات سات سقوف

حمراء ساطعة. لا شك أنها تجزئة منازل رخيصية. لكن أين هي بينفيلد؟ أين هي القرية التي عرفتها؟ لا أدري كلّ ما أعرفه هو أنّها قد تكون مطمورة في مكان ما داخل هذا البحر من القرميد. فمن بين المداخن الخمس أو أو الست التي أبصرت، لا أستطيع تمييز مدنحنة مصنع الجعة بينها . فني طنـ فرف المدن المدينة ينتصب معمالان ضخمان للزجاج والأسمنت، وقلت في نفسي لعلّ هذا هو ما يفسّر توسُع البلدة. فالمكان اللّا ولاني كان يأوي سـابقاً ألفي نسمة تقريباً، هو يأوي الآن خمسسة وعشرين ألفاً على الأقلّة. والتُيء

الوحيد الذي لم يتغيّر فيما يبدو، هو (قصر" بينفيلد العليا : يبدو من بعيد مجرّد نقطة على جانب التلّ المقابل، يحيط بها شجر التّوب
 أبصرت سرب طائرات مقاتلة تصل فوق التل، وتحلّق بسرعة فوق

المدينة
شغّلت محرّك السيارة، وشرعت أنزل ببطء منحدر التلّ الذي


 بابها وألقيت نظرة عليها كـانـت بـالـغـة الـنــــاعـة، أظنّ أنّ مـساحتـها تـــارب عـــرة هكتارات. وشـأن كلّ المقابر الجديدة، تبعث البهرجة البادية عليها الضيق في النفس : ممـاشِي مكسوّة بحصى ناصع البياضك ، وعشب قصير وتماثيل ملائكة مصنوعة على طراز واحد، تبدو كما لو أنّها
 فيه مقبرة في الماضي . لم تكن ئمّة مقبرة خارج القرية . المقبرة

 بلاكيت، مربّي ماشية، كان يبيع الحليب ومسُتقاته . وفجأة الأة جعلتني هذه المقبرة الجديدة أدرك مقدار التغيير الذي لحق الحق المنطقة ـ لم الم يكن


 لو أنّ الناس يصيحون: أبعدوا عنّا المقابر، لا نريد أن نراها الْا كما لو

أن تذكّر الموت يؤذيهم. ومو أمر واضح حتّى في شواهد القبور التي



 الأْموات تُزعج أحداً . بل كنّا نشم رائحتهم عندما يكا يكون الجن الجو قائظاً، ، لانّ مدافن بعض العائلات لم تكن محكمة الإغلاق ألاق . كنت أسوق السيارة بمهل . با للغرابة! لن تستطيعوا أن تا تنخيّليّوا








 السجاد وأطفال يلعبون على الرصيف. كلّهم أجانب جاؤوا ليتكنّسوا

 وغريميت أو عن العمّ إيزيكل . والأكيد هو أنهم يهزؤون من كلّ كلّ أولثك.
إنّه لأمر غريب كيف يتكيّف الإنسان! قبل خمس دقائق وففتُ أعلى التلّ وقد انتطعت أنفاسي شوقاً إلى رؤية بينفيلد، وها أنذا

اعتدت على فكـرة أنّها عرفت نفس مصير مـدن البيـرو الـمنسية. استجمعت قواي وحاولت مواجهة الواقع . ماذا كان عليت أن أتوقّع؟ فالمدن إنّما أنشئت لكي تتطوّر، والناس ينبغي أن يجدوا
 موجودة رغم أنّ الدور حلّت مححلّ الحقول التي كانت محيطة بها في الماضي. ما هي إلاّلا بضع دقائق وأرى الكنيسة ومدخنة مصنع الجعة وواجههة متتجر والـدي ومشـرب الـخـيل في سـاحة الـسـوق . وحـين وصلت إلى أسفل التلّ، وجدت الطريق متفرّعاً، فاتّتهـت يساراً، وِّ الّ

وسرعان ما تُهت.
لـم أعـد أتذكّر شيئـاً، ولـم أعـد قـادراً عـلى الـجزم بأنّ الـقريـة القديمة تبدأ من هناك . الشيء الوحيد الذي كنت واثقاً منه هو أنّ ذلك الشارع لم يكن موجوداً في السابق . قدت السيارة فيه على مدى بضـع مـئات مـن الأمتـار. شـارع بئيس، مـنـازلـه مـحـاذية لـلـرصيف مباشرة، يطالعك بين الفينة والأخرى متجر بقالة أو حانة حقيرة. وفي الأخير توقّفت بجانب امرأة عارية الرأس، ترتدي وزرة قذرة،

كانت تسير على الرصيف. وأخرجت رأسي من النافذة وسألتها : (اعفوأ . . . من أين أذهب إلى ساحة السوق؟؟

ردّت بنبرة مبهمة :
"لا أعرف".
فهي قدمـت حديثاً من لانكشـاير مثل كثير من الناس الذين
 قادمأ، يرتدي وزرة عمل زرقاء، ويححمل في يده حقيبة مُعدّات استفسرته عن الطريق، فأجابني بنبرة شعبية بعد لحظة تفكير :
(اسـاحـة الـــوق! سـاحـة الـسوق! انتظر، هـل تقـصـد الـسـوق

هذا ما قصدت.
"حسناً، حسناً . . . انعطف إذاً يميناً و . . .".
بدا لـي الطريق طويـلاً، لكنّنه في الـحقيقة لـم يكـن يتـجاوز كيلومتراً ونصفاً . كلّ شيء كان جـلان جديداً : منازل ودور سينما وكنائس
 خـلال غيابي . كلّ هؤلاء النـاس الذين قـد




 نسرأ . نصب تذكاري لموتى الحرب فيما أظنّ . حيثما نظرت وري لا ترى



 الرخيصة وقطع غيار أجهزة المذياع. لكنّني ما كدت أنعطف إلى الى
 الرئيس . يا إلهي، إنّه هو!
لـم تخنّي الذاكرة هذه المرّة. أستطيع أن أتذكّر كلّ بوصة فـي فيه لم تعد تفصلني عن ساحة السوق سوى مئتي متر . سأذهب إليها بعد

تناول وجبة الغداء، بعد أن أنزل في فندق جورج. كل" بوصة من هذا الثـارع توحي لي بذكرى، واستطعت أن أتعرّف إلى كلّ المتاجر رئ رغي
 وهذا متجر تود! وذاك متجر ليلي-وايت الكبير المعتّم، ذو الأعمدة والنوافذ الصغيرة حيث كانت تـتـغل إيلسي. تـّ ها ها هو متجر



 نظرة إلى سيارتي، ولمّا لاحظ أنّها لا تحمل شارة الجمعية، أعرض عن تحيّتي . انعطفت لأتّجه إلى فندق جورج. أنستني صدمة اختفاء الدشرب التأكّد ممّا إذا كانت مدخنة مصنع الجعة ما ما زالت منتصبة في مكانها مكا

 ضفّة النهر . وتغيَّرَ شعاره أيضاً . واستغربت كيت كيف أنّني لم آتذكّر هذا
 القديم الذي كنت أراه معلّقاً هناك من حين إلى آلى آخر ، بكلّ تفاصيله. كان عبارة عن صورة بسيطة تمثل القدّيس جورج



 الساحة المرصوفة بالحجارة، حيث كان المزارعون يركنون عرباتهم،

والسكـارى يقيئون مساء السبـت، وبُلٌّطت أرضيتها، وأحيطت بمرائب. ركنتُ سيارتي بأحدها، وترجّلت
 يوجد انفعال يدوم طويلاً . ففي غضون رن ربع ساعة، تلقّيت عدداً من






 أموت جوعاً، ومتشّوّق للطعام توجّهت إلى باب الفندق مـختالاً والخادم يحمل الحـل الحقيبة في
 إن لم تر سيارتي، قد تحسبني رجل اعمدال موسر . كنت فرحاً ببدلتي

 مظهري، يعتقد أنتي سمسـار بورصة. قولوا ما شنتـم، فإنّ يوماً جميلاً من أيام يونيو، تشُرق فيه الشُمس على أُصُص الأزهار الوني الوردية، في


 فنادق مخصّصة للأُسر وممثّلي الثنر كات التجارية، مثل فندق رئ روبوتوم


شلنات للمبيت ليلة واحدة مع الإفطار، في غرف تفوح أفرشتها بالرطوبة، وحنفيات حوض حمّاماتها عاطلة على الديا الدوام . أمّا جورج، فصار من الفخامة بحيث كدت لا أتعرّف إليه. فبعدما كان
 العلوي، ويقدّم وجبة الغداء للمزارعين يوم السوق الأسبوعي (لحم بقر مشوي، ويوركشاير بودينغ والز لابية وجبن ستيلتون)، صار فندقاً فخماً . المكان الوحيد الذي ظلّ مظهره على حاله هي الحانة .
 نقشت عليها مشاهد قنص، وأواني نحاسية وأشياء من هذا القبيل . وتذكّرت على نحو غامض كيف كان مظهر هذا الممرّ في الماضي
 عند مكتب الاستقبال شابّة جميلة لا شكّ أنّها مكلّفة باستقبال الزبائن . سألتني : الـعلّك ترغب في استئجار غرفة يا سيدي. مـا الاسم الذي أسجّله من فضلك؟"
لم أجب على الفور . إنّها لحظة مهمّة بالنسبة إليّ . لا بدّ أنّها ستعرف اسمي. هو اسم غير شائع، لكن كثيراً ممّن يحملونه يرقدون في المقبرة الموجودة خلف الكنيسـة. فعائلتي من أعرق عائلات
 عائلتي ما زال معروفاً، ظللت آمل أن تعرفني . وقلت بصوت هادئي:
("بولينغ. جورج بولينغ" .
 حسناً سيّدي، هل جئت من لندن؟! .

كنت كمن يتحدّث إليها بالصينية. فاسمي لم يثر فيها شيئاً . لم
تسمع عنّي قط. لم تسمع قطّ بجورج بولينغ بن صامويل بولينغ، تبّاً! صامويل بولينغ الذي ظلّ يحتسي الجعة كلّ سبت في هذه الحانة بـنة لمدّة ثلاثين سنة .

## $\ddot{\sim}$ <br> t.me/t_pdf

قاعة الطعام تغيّرت هي الأخرى . رغـر أنمّ أنّني لم أتناول فيها
 وجدرانها المكسوّة بورق برونزي -لم أعرف أبداً ما إذا كان لونـر الونه


 قرسطوياً : موقد كبير من القرميد على الطراز القديـم، عوارض

 حقيقي، جُلب على الأرجح من أحد المراكب الشراعية، المّ مع أنّه لا لا

 شاب نظيف، قادماً نحوي ليأخذ طلبيّتي، مضيت أنقر بأصابعي على الـى
 ملبّساً بالخشب، بل استعملوا لتلبيسه مادة غريبة دهنوها بطبقة من

على أنّ طعام الغداء لم يكن سيّناً . طلبت لحم ضأن مشوي

مرفوق بصلصة النعناع، وزجاجة نبيذ فرنسي أبيض جعلني أتجشأ، لكنّه بثّ في نفسي شينـا من الابتهاج بل توجد أيضاً امر أة شقراء في الثلاثين من العمر ، لعـلّا لـّها أرملة

 تضيت معظم الوفت أتمثّل الأشباح، وأنظر إلى الماضي يتستلّ إلى

 يلتهمون كميات لا تصدّق من لحم البقر ، وأتساءل كيف يمكن ألـون أن
 بأغطيتها اللامعة، وكؤوس النبيذ، والمناديل المطويّة بعناية المية فائقة، ،

 جنيهاً، وأرتدي بدلة جديدة، أنا جورج بولينغ الصغير الـئيرى من كان

 الشقراء، وأتخيّلها عارية
واستمررت على هذه الحال بعد الظهر في صـالون الـون الفـندق

 زجاجية. كنت لا أزال أرى الأشباح، لكنّني شعرت بألـي بالانتشاء




السوت بـمهل، تـمّ انعطفت يساراً، وإذا بي أرى الـمتتر ! الشيء الغريب هو أننّي لمّا مررت بـجانبه في حافلة محطّة القطار قبل واحد






 رائحة مستحضرات غسل الشعر الممزوجة بتبغ اللاذقية. متجرنا كان يبعد بحوالي عشرين متراً أ يا للهول! فوق الرصيف تبدو لافتة فنّية -تشبه تلك التي رأيتها

في فندق جورج-، كتب عليها :
فاعة شاي واندي،
قهوة صباحية
وحلويات هصنوعة في البيت.
متجرنا تحوّل إلى قاعة شاي! يُخيّل إليّ أنّه حتّى لو كان تحوّل إلى محزرة أو دكان خردوات أو أيّ شيء آخخر باستنـناء محلّ لبيع الحبوب، سيصيبني الذهول نفسه. وبدا لي شعور المرء بأنّ له حِّاً أبدياً في بيت من البيوت -مهها كانت الذريعة- لا لشيء إلّا لأنّه ولد

 كعكتان دائريتان من النوع الملبّس بالشُوكولاتة مع حبّة جـبّ جوز مغروسة

في أعلاه. ورغم عدم رغبتي في شرب النـاي، ولجت لأرى كيف هو منظره من الداخل
الظاهر أنّهم حوّلوا كلاَ من المـخزن والغرفة التي كانت صالونا صالوناً

 قديمة ونبات الكوبية وما إلى ذلك. توجّهت إلى الغرفة الصغيرة،








 النوع من الشاي -الشاي الصيني الخفيف- الذي يبدو كالماء قبل النـي أن يسكب عليه الحليب. كنت جالساً تقريباً في المكان نفسه الذي كان يجلس فيه والدي، وخيّل إليّ كمـا لو أنّني أسمـع صـي الـي "مقطعاً" -كما كان يقول- من جريدة ذا بيبول حول تلك الآلات


 رغبة في أن أقول لأحدهم إنّني ولدت ها ها هنا ألو أو بالأحرى (وهنا


زبون آخر غيري بينما كانت النادلة واقفة بقرب النافذة، وأنا واثق
 الكعك الذي أتتني به . يزعمون أنّه مصنوع في البيت، هراءاء كعك بيتيّة مصنوع من الزبدة النباتية وبدائل البيض . لـم أستطع تمالك

نفسي، نسألتها :
"اهل تعيشين في بينفيلد منذ ملّة طويلة؟،
انخلعت من مكانها، وبدت عليها الدهشة، فلم تجب
فسألت من جديد:
"أنا نفسي سكنت هذه المدينة في الماضي" .
ومن جديد لم تجب واكتفت بأن رمقتني بنظرة فاترة، ثتّ عادت إلى النظر من خلال النافذة. وفهمت الموتفـ هـي هي أكبر من أن تثرثر


 باثع الحبوب. دفعتُ الفاتورة، وانسحبت
صعدت باتّجاه الكنيسة. كان ثمّة شيء أخشاه وآمله في الآن نفسه، على نحو غامض، وهو أن يتعرّف إليَ أحد من المعارف
 من الوجوه التي كانت مألوفة لديّ في هذا النـارع، حتّى خيّل إلي أن كلّ سكّان البلدة استبدِلوا تماماً . وما إن وصلت إلى الكـنـيسة حتّى فهمت لماذا احتاجوا إلى مقبرة جديدة. . ذلك أنّ هذه المقبرة
 الأسماء، فكثير منها لا أعرفه، لكنّني لم أجد صععوبة في التعرّف

إلى بعضـها . ومضيت أطوف بين القبور . كان حارس المقبرة قد انتهى من فوره من جزّ العشـب، فانتشرت في الـجوّ رائحة توحي بالصيف. كلّ المعمّرين الذين كنت أعرفهم رحلوا: غريفيت الجزار فير


 1843 وتوفي سنة 1928 . لكنّه انتصر على شوتر كعادته ، إذ توفي شوتر سنة 1926 تاركاً ويذيرال ينشد بـيرده لـدلّة سنتين دون أن يعثر على من يرافقه ، بينما يرتد العجوز غريميت تـريت تحت تطعة عظيمة من الرخام على شكل نطيرة، تحيط بها تضبان حديدية . وفي إحدى

 الأسنان المصفرّة بالتبغ، لوفغنروف ولحيته الطويلة البنيّة، السيدة رامبلينغ مـع سـانق عربتهها وخادمهـا ، وعـّة هـاري بـارنز بعينها الزجاجية، وبروير صاحب مزرعة المطحنة، ذو السحنة المتغضّنّنة التي يخالهها الناظر منحوتة في حبّة جوز . لم يبقَ منهم جميعاً سوى

ألواح حجرية يعلم الله ما تحتها عثرت على قبر أمّي، وبـجانبه مباشـرة قبر أبي، وهـما في حالة

 شواهدها الخشبية. كيف سيكون شعوركم وأنتم ترون قبور آبائكـم بعد عشرين سنة؟ لا أعرف بما يمكن أن تشعرون، لكتّي أستطيع أن أحدّثُكم عما شعرت به أنا : لا شتيء . فأبي وأمّي ظلّا حاضرَين معي باستمـرار، كـما لو أنّهـــا يعيـشـان في نوع مـن الأبـدية. أمّي أمـام

الإبريق البنتي، وأبي بصلعته المـعفّرة بالطحين، ونظارته وشنبه الأشيب، ثابتان على هذه الحال وكأنهما في صورة فوتوغرافية، إلّا
 التراب، فلا علاقة له بهما . وبينما أنا واقف هنالك ألكا أفكّر فيما يشعر به الإنسان بعد أن يوارى التراب -فيما إذا كان ذلك يؤثّر فيه، ومتحى يصير الأمر سيّان لديه- إذا بظلّ كثيف يغمرني ويثير في نفسي الفزع نظرت خحلفي . لم تكن غير طائرة مقاتلة حجبت عنّي أشعة الشـمس وهي تعبر السماء
ثمّ دخلت إلى الكنيسة . ولأوّل مرّة منذ عودتي إلى بينفيلد لا ينتابني الشعور بأنتي أمشي بين الأشباح، أو بالأحرى أحسست بـي به
 الناس الذين اختفوا . المجاثي نفسها ورائحة الغبار نفسها والجثّث، الحلوة، والثقب نفسه في النافذة الزجاجية عدا الشُمس التي تنير
 الصحن. حتّى المقاعد الخشبية الطويلة لـم تُستبدل بكراسي . ما زال في مكانه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المقعد الذي كان الـي يجأر فوقه ويذيرال قبالة شوتر، بينما ينشدان قصة انتصار سيحون، ملك العموريين، على عوج، ملك بيسان! الصحن نفسه لم يتغيّر، بأرضيتّه

 كنت أحفظ عن ظهر قلب مـا كتب عليه. حتّى شكل الكـ الكتابة كان منقوشاً في ذاكرتي. الله وحده يعلم كم مرّة قرأت هذه الأشنياء خلال

الصلاة. رفعت بصري، فإذا برجل في رداء أسود يقف على بعد خطوة

منيّ. إنّه القسّ. هو نفسه العجوز بيتيرتون الذي كان قسّاً حينذاك.


 لزيارة المكان. حيّاني، وانطلق في حديثنه المألوف. سألني عمّا إنـا بإنا كنت أهتمّ بالهندسة المعمارية . قال إنّ الكنيسة بناية رائعة، شيّدّدت
 يظلع في مُشيته: قبّة مفضية إلى غرفة المقدّدّسات، تمئثال برونزي





 السمسم والسوسن لكي أنال إعجابه؟ كلا، ،لم أقل له شيئناً من كلّ ذلك، واكتفيت بأن تبعته مغمغماً بين الفينة والأخرى كما يفا يفعل المرء

 نظراتنا، قرّرت ألآ أنصح له عن هويتّي، وأن أنستحب بمـجرّد ما ما تواتيني الفرصة بعد أن أودِع بـض الـُطع النـقدية في صندورق الكنيسة

 خـلال هذه العشُرين سنة أفزعني. أعرف مـا قد يكون جـي جال في

أذهانكمم: أنّه شـاخ. كلا ! بالعكس، بدا كما لو أنه استعاد شبابه ووجدتني فجأة أنگّر في مرور الزمن.
 في الخامسـة والأربعين حين رأيته لآخر مرّة . الْان كان في في مئل سنّي









 أستطيع أن أفعل كلّ ما يخطر بيالي . إنّ رائحة الوردة بالئي بالنسبة إليّ هي اليوم كما كانت قبل عشرين سنة. ولكـن ، مل ألم رائحتي ظلّت هي

 وكانت مجبرة على أن تمرّ على بعد متر أو مترين منّي، ورأيت النيّ النظرة الـيرة


 بينفيلد. وبذلك فإنّ كلّ ذكرياتي لا تعني لها شيونيأً : فهي تنتمي إلى عالم مختلف تماماً عن عالمي

عدت إلى فندق جورج، وكنت أشعر بالرغبة في شرب شيء مـا . عدا أنّ الحانة لن تفتح أبوابهـا إلّا بعد نصف سـلـا
 الرياضة والمسرح لإمضاء الوقت، دخلَّت المرأة النسقراء التي خلتها أرملة. وانتابتني رغبة محمومة في مغازلتها . رغبة في أن أن أثبت بأنّني




 قلت بتأنُّق وبلهجة غير مبالية: "ايا له من يوم جميل!").
 أنتي أعرفك، ألم نلتقِ سابقاً؟ ها .

 يخترقك مئل رصاصة بندقية . وأدركت على الفور أنّني أخطأت


 تردّدَت على إحدى المدارس الشُهيرة التي يلعب تلامذتها الهوكي




إلى الحانة الخاصة لكي أفرغ كأساً أو كأسَين من الجعة بانتظار العشاء.

لم تعد الجعة كما كانت في الماضي. ما زلت أذكر جعة تلك الأيام، جعة وادي التمز ذات المذاق المـميّز بسبب المـاء المشبع بالكلس . سألت النادلة:
(أما زال آل بيسميرز هم من يديرون مصنع الجعة؟"
شآل بيسميرز؟ كلا يا سيّدى . لقد غادروا منذ سنوات. .. قبل
أن آتي بكثير").
كانت نادلة لطيفة في حوالي الثلاثين من العمر، ذات وجه ودون ودو وذراعين مفتولتين من كثرة الضغط على مقبض مضختة الجعة.

وذكرت لي اسم الشُركة المالكة للمعمل .
شكل الحانات اليوم مختلف عمّا كان في الماضي، إذ صارت
 يلعبان لعبة السهام، وفي الحانة الثالثة، المسماة الجرّة والزيّالمجاجة، يجلس شخص متوارياً عنّي، يلقي بملاحظات بين الفينة والأخرى، بصوت كئيب. واستندت النادلة على مرفقيها وراحت تتحدّث إليّ . ذكرت لها بعض الأسماء التي كنت أعرفها، لكنّها لم تم تـعرّف إلـ إلى أيتّ
 لم تسمع حتى بالعجوز ثريوْ ، مالك فندق جورج السابق . وقلت لها :
رأنا أيضاً سكنت بينفيلد قبل مدّة طويلة. . . كان ذلك قبل
الحربه،
"قبل الحرب، عجباً! لا تبدو شخصاً مسنًّا!ه.

فلاحظ الشخص الموجود في الجرّة والزجاجة:

## $\ddot{\text { Q }}$

"لا بدّ أن البلدة تغيّرت"
فقلت:
t.me/t_pdf

الفونوغرافات ومصنع الجوارب، لكنّها تصنع القنابل اليوم بالطبع" . بدت لي لفظة "بالطبع" ناشزة في الجملة، لكنّه مضى يحدّثني
 والجووارب في الآن نفسه. ثـّمّ حدّثني عن المطار العسكري الكبير الموجود قرب والتون، وهو ما يفسّر ما رأيته من طائرات الـن مات مقاتلة.

 في الهواء الذي نتنفّسهـ .
قلت لهم إنّها ستنشب لا مـحالة سنة 1941، وجا وجاراني الشّابت صـاحب الـملاحظات في أنّها عـمل قذر . وقالت النـادلة إن مـجرّد التفكير فيها يشعرها بالقشتعريرة. وأضافت :

 رؤوسنا، وأقول في نفسي: لنفرض أنّهم يطلقون قنبلة فوقي مباشرة، ففيمَ تفيد تعليمات السلامة والآنسة تودجرز التي لا تكفت عن عن تر ترديد

 تحت مبنى البللية. ولكن في رأيي، كيف يمكن وضع الـئ القناع الواقي من الغازات لطفل رضيع؟". .

وقال الشخص الجالس في حانة الجرّة والزجاجة إنّه قرأ في إحدى الجرائد أنّ أفضل مـا يمكـن أن يصنعه الـمـرء هو أن يأخـذ

 الأشخاص الذين يمكن أن يسعهم حوض الحمّام، واقترح كلّ ملّ منهما على النادلة أن تشاركه حوض حمّامه، فنعتههما بالوقاحة، واتّجهت
 ووجدتها ليست من النوع الجيّد . مذاقها مرّ، بل شديد المراري المار أقرب إلى مذاق الكبريت. صاروا يضيفون المواد الكيماوية لكلّ شيء الـئ يقال إنّ الجعة الإنجليزية المنستمة بالجنجل لم الم يعد لها وجود الـجعة الـموجودة اليوم فهي مـجرّد موادّ كيماوية. وتذكّكرت الــمـ إيزيكل وماذا كان سيقول عن جعة كهنه وعن التعليمات العسكربة وسطول الرمل التي من الـمفترض استعـمالهـا في إطفاء القنابل

الحارقة؟ وعادت النادلة، فسألتها :
(بالمناسبة، من هو مالك القصر الآن؟ا، . "الفصر؟ أيّ تصر يا سيّدي؟،
فقال الشخصص الموجود في حانة الجرة والزجاجة شارحاً : (يقصد القصر الموجود في بينفيلد العليا،'،

فردّت متعجّبة :
(أوه! هو الآن في ملك الدكتور ميراله.
יالدكتور ميرال؟!"،
(أجل سيّدي. ولديه أكثر من ستِّين مريضاً هناكه، .


מالواقع . . أنّه ليس مشفى من المشافي العادية. هو بالأحرى أشبه بمصحّة للناس الذين يعانون من اختلالات ععلية . يسمّونه مشُفى الأمراض العقلية" .
صار ملجأ مجانين إذاً. ولكن، ماذا يمكن أن تتوتّع غير هذا؟

## -

غادرت السرير وأنا أشعر بلزوجة في فمي، وعظامي تيز أزّاًا






 وضعت طقم أسناني وتوجّهت إلى النافذة. يوم آني آخر جميل من أيام مايو : كانت الشُمس قد بدأت تمسّ الأسقف مسّاً خفيفاً، وتنـر أشعتها على واجهات المنازل في الجانب الآخر من الشارئبارع، فتزيد ألوانها إشراقاً. وبدت زهرة إبرا إبرة الراعي بلونيا الونها الوردي جميلة في في
 صباحاً، والفندق موجود في شارع صغير خلف سانـي ساحة السوق، كانت الحركة دؤوبة، والناس يذهبون وائتون
 حقائب صغيرة، ويقصدون الوجهة نفسها، كدأب سگّان ضواحي

لندن وهـم يندفعون نـحو محطات المترو . ثـمّ هنـاك التلاميذ الذين يقصدون سـاحة السوق في جماعات صغيرة. وانتابني الشعور نفسه

 ولا يعرفون حتّى اسمي، وهذه المدينة العاجّة بالحركة الـة ، وأنا واقف هنا، بجشّتي المنتفخة، وطقم أسناني، أنظر إليهم من النافذة وألوك الوك ذكريات تعود إلى ثلاثين أو أربعين سنة خلت، لا أحد يكترث بها . اللعنة! كم كنت مـخطئاً حين اعتقدت أنّني أرى أثبـاحاًا بينما أنا المنّع. أنا الميّت وهم الأحياء لكـن بـعد وجبة الفطور -سـمـكٌ مـدخّن وكُلى مسـويّة وخبر محمّص ومربّى برتقال وقهوة- شعرت بمزاجي يتحسّن . لم أرَ المرأة


 شبح. لكن فليكن، حتّى لو كنت شبحاً، سأجوب الـوبا المدينة، وأزور
 مدينتي، يشعرون بسحري الأسودا لا

 يسرن وسط الشارع، مصطفّات كالجنود رباعاً رباعاً، ترافقهنّ امرأ أرن متجهّمة تمشي بجانبهنّ كأنّها رقيب في الجيش . تـر ت تحمل التلميذات الأربع الموجودات في طليعة الصف لافتة مطوّقة بالأحمر والأبيض والأزرق، كتـب عـليهـا بـحـروف كـبـيـرة: هـيّـــوا أنـفـــــــم أيّـهـا البريطانيون .

وقف حلاق عند باب دكانه، رجل ذو شعر مملّس، وراح ينظر إليهنّ نظرة لا تخلو من ذهول، فبادرتُه : (اماذا تفعل هؤلاء البنات؟".

فردّ بنبرة ملتبسة :
"ايتدرّبن على الغارات الجوية كما ترى . وهذه التي ترافقهنّ هي
الآنسة تودجرز" .


 أو مسؤولات عن أديرة البنات المسيحيات أونيات أو شييناً من هذا القبيل .





 الأخحير حـامـلا لافتة أخرى، مـحاطة بـالأحـمر والأبـيض والأزرق

أيضاً، كتبَ عليها :

## نحن مستعلّات، واْنته؟!

(اما مناسبة هذا الاستعراض؟؟" .
"الست أدري. لعلّه نوع من الدعاية، هل فهمت قصدي؟" .
 الأطفال، وتوجيههم الوجهة التي يريدونها، وكذا إشعارنا جميعاً بأنّ

الحرب وشيكة، والطائرات المقاتلة قادمة لا محالة مثلما سيقدم العام



 الـحلاق ليقول لي إنّ مساعي الآنسة تودجرز قد نجـحت إلنـي إذ حصل


 بشنخص واحد أعرفه. شـعرت بنفسي كالشبح رغم أنتّي مرئي، من

كان الأمر غريباً، بل موغلاً في الغرابة بحيث يتعذّر التعبير عنه .





 خطواتي على امتداد الرصيف وأقول لنفسي : اأجل، هنا هنا يبدأ حقل فلان، كان السياج يعبر الطريق ويجتاز ذلك البيت. وهنا، مكان الـيان
 المخصّصة للبناء، وهذا الشارع (أذكر أنّه كان زقاقاقَ حقيراً تنحيط به منازل شبه منفصلة، كان يدعى طريق غومبيرليدج)، كم تميّيّينا فيه أنا وكاتي سيهونس . كانت تحيط به أشجار الجوز من الجانبَين" . لربّما

أخطأت في تقدير المسافات، لكنّ الوجهة العامّة صحيحةة. من لـم

 البنايات إثر انفجار بركاني. فالجزء الأعظم من أراضي بروير ابتلعته منازل مـجلس الإسكان. ومزرعة المطحنة اختفت، وبركا فير البقر التي
 قادراً على تحديد موقعها بدقّة. لا شيء غير المنازل، منازل في كلّ مكان، عبارة عن مكعّبات حمراء متشابهة، وأسيجة مـن الأجنبة وممرّات إسفلتيّة تفضي إلى المدانحل . وبعد منازل مجلس الإسكان، تبدو بنايات المـدينة متباعدة قليـلاً، لكـنّ المستثمرين في العقار
 المنازل تنبت في كلّ مكان على نحو غير منتظم، وطرقات تُشُقّ على


يكسوها الشوك وعلب التصبير •
 المنازل. ظلّت الكثير من المحلات التجارية وفيّة لنشاطها السابق،
 تعد تعرف الرواج نفسه فيما يبدو . ومـجزرة غريفيت تحوّلت إلى متجر لبيـع تطع غيار جـهاز الــذياع ع وواجهـة مـحلّ الأمّ ويلر الزجاجية سُدّت بجـدار . وبقالة غريمـيـت مـا زالت قائـمـة، لكـن استولت عليها شركة أنترناشيونال . وهذا يعطي فكرة عـن عـر قوّة تلك الــركات الكبرى التي تنتصر في نهاية الـمطاف على تـى تاجر مثّل
 على أنّه انسحب في الوقت المناسب، وأنّه رحل وفي جيبه عشرة

آلاف أو خـمسة عشُر ألف جنيه، لكـن ذلك لـم يُكتب طبعاً على

 كثيراً، وفتحوا فرعاً لهم في المدينة الجديدة، إلّا إلّا النّ المتجر لم يعد
 والخردوات ومواد الحديد ومستلزمات البستنة .



 واكتشفت أنّ الحانات لا تفتح أبوابها مبگّراً أبداً . وبدأ الحطش إلى الى الخمر يشتّد بي نصف ساعة قبل الافتـاح لعلّكم لاحظتم أنّ مزاجي لم يكن هكذا طوال الوقت، إذ أقول
 إلى هنا هرباً من الأُسرة؟ لا شيء يمنعني من أن أفعل ما كا كنت أتوق


 وخيوطاً وما إلى ذلك. في ووجدت شئل شيئاً من العزاء في الجوّ السائد في
 وهو أمر بديهي بـما أنّ الـسمك لـم يتغير أيضاً . كـمـا أنّ البائع لـم

 الشوب الضخمة التي اصطادها أحدهم في السنة السابـة السـة بواسطة

طعم من خبز أسمر وعسل ولحم أرنب مفروم ومسلوق. وبينما كنت


 في المتجر، وصنارات كبيرة.
وقضيت معظم صبيحة يوم الأحد أتساءل: أذهب إلى الصيدة ألميد أم لا أذهب؟ لحظة أقول في نفسي: اللعنة! لم لا أذهب للصيد؟ وفي




 الصوفي الذي أحضرته لهذا الغرض . وقد أقضي ثلالة أيام أو أربعة في الصيد إن راقني ذلك.
تنعطف الطريق أسفل التلّ، وتمتدّ موازيّة للمـمرّ المحاذي للنهر . ترجّلت وانطلقت أمشي . أوها كان ينبغي أن أثوقّع هذا! على جانب الطريق ظهرت مـجموعة من الـمنازل الصنيا الـيرة الـيرة الحـمراء

 أصوات فونوغراف! انعطفت فإذا بي أرى الطريق المحاذي المياني للنهر


 أن تمشي لكـيلومترات دون أن تصـادف أحـداً باستئنـاء حراس

القنوات، وفي أحيان نادرة قد تصادف صاحب مركب لنقل السلع
 وحدنا . كثيراً ما كنت أجلس هناك بكاك بعد الظهر لساعاعات فيأتي بلشّون ويقف في إحدى البرك الضحلة على بعد خميسين متراً من من الضفنة، ويمكث هناك لساعتين أو ثلاث دون ألا أن يزعجه أحد. ولحي ولكن من أين أين






 وكانت أطواف الصيادين تتحرّكُ في كلّ الاتجاهِات بسبب الأمورأ الصغيرة التي تحدئها الزوارق ذات المدر الدركا


 أسماك الأرض قاطبة. ويبنما كنت أتأمّل العوامات الت وهي تتماور بين بين كؤوس المئلجات الفارغة، والأكياس الورقية ساورني شكّ فيّ ألوا إذا
 يزال، ومع ذلك أنا مستعدّ لأن أقسم على أنّ ميّاه التمز لم تعد كما كـا
 أنّ الأمر غير صـحيح. أنا واثق من أنّ الميّاه تنيّرت لأنتّي ما زلت أذكر كيف كانت: خضراء متلألنة شفافة يحبط بها قصب تجا تجوبه

أسراب من سـمك الداس . أمّا الآن، فلا يمكن أن تنظر أبعد من عشرة سنتيمترات لأنّ المياه بنية اللون ومتّسخة، تعلوها طبقة من الزيوت بسبب مـحركات الزوارق، هذا دون ذكر أعقاب السجانر والأكياس الورقية
لم أستطع تحمُّل صخب أجهزة الغراموفونات، فعدت أدراجي


 الـجحيمّ، هـم ونهرهم! سأصطاد في أيّ مكان من الأرض إلّا في

ووجدت نفسي عالقاً في حشد من السيّاح الأجانب، معظمهم من الـبباب، فيهم الذكور والإنات، يحاولون إنارة الانتباه إليهم بتصرّفات بلهاء. تلبس الإناث سراويل بسيقان واسعة، جرياً على الـموضة، ويضعن على رؤوسهنّ قبّعات بيضاء كتلك التي يلبسها جنود البحرية الأميركية. إحداهنَ مراهقة في حوالي السابعة عشُرة من عمرها، تبدو باحثة عن الشهوة، وغير متمنّعة، أنارت غريزتي



 الأسمل، كتب عليها :
"لديك مواهب استثنائية، لكن تواضعك المفرط يجعل الناس لا يقدّرونك حقّ قدرك. محيطك لا يقدّر موهّلاتك. وأنت تفضّل

ان تتنحّى لكي تترك الآخرين يستأثرون بما أنت أهل له. ثّمّ إنّك
 الآخر ، وأسوأ عيوبك هو كرمك. واصل على هذا الدرب، فإنك

ستمضي بعيداً .
الوزن: 93,80 كيلوغرامأه. .
زاد وزني إذاً كيلوغرامَين خلال الأيام الثلائة الأخيرة، ربما ما تناولت من خمر .

## 4

عدت إلى فندق جورج وركنت سيارتي في المرآب ثّمّ تناولت

 الكنيسة في برودة المساء.
وبينما كنت أعبر ساحة السوق، لاحظت امر أمرأة تمشي على بعد

 أكن أستطيع رؤية وجهها بالطبع، مثلما لا أستطيع التعرّف إليها من
 أعرفها . واصلَتت سيرها في الشـارع الرثيس تمّ انعطفت إلى زقاق الـى





 هيلدا لا محالة. هكذا تقفيّيت أثرها على مسافة آمنة، وأنا أجهد

ذهني لعلّي أتعرّف إلى هويّتها من هييتها . على أنّ لا شيء فيها كان يلفت الانتباه. امرأة طويلة القامة، أميَل إلى البدانة، بين الأربعين والخدسين من العمر، ترتدي فستاناً أسود قديمأ، ولا تضـع على الِّى
 تعود. يظهر من مشيتها أنّ كعب حذانها متآكل . وبالإجمال هي تبد مهملة الحال. حتّى الآن لم أتوفقّ في التعرّف إليها اللهمّ هذا الشعور
 المـحلات الصغيرة التي تظل" مفتوحة طوال الأسبوع، بـما في ذلك بـلك أيّام الآحاد. كانت صا الاحبته واقفة عند الباب منهمكة في ترتيب حامل البطاقات البريدية . فإذا بصاحبتي تتوقف هنا هناك توقّفت بدوري عند واجهة أوّل متجر في طريقي صغير يبيع لوازم البيت، ويعرض أيضـاً عيّنات من الورق الـو

 من حديث تافه ممّا يدور عادة بين النساء حين لا يكنّ مستعجالات. ״أجل، هذا بالضبط، تماماً . هذا ما قلت له . تلت له : "احسناً، وماذا

 واضحأ أنّ المرأة زوجة أحد التجار الصغار، مثل صاحبة الدكان وبدأت أتساءل عمّا إذا لم تكن ممّن عرفتهم في بينفيلد سابقاً . وحين التفتت ناحيتي، رأيت وجهها . يا إلهي! إنها إيلسي! أجل، إيلسي بكلّ تأكيد. أُعققل أن تكون هذه العجوز البدينة

هي إيلسي؟ شُعرت بصدمة كبيرة -لا من رؤية إيلسي، بل من رؤية كيف

أصبحت- حتّى أن بصري اضطرب للحظة. وبدت لي الحنفيّات






 بما فيه الكفاية، لكنّ نظرتي إليها الآن من زاوية مختلفة
 وأنا أتفحّص هذه الهيئة من منظور علمي إلى حدّ ما . إنّ ما تستطيع
 فقط كانت كافية لكي تمستخ الشابة التي عرفتها، ببشرتها البيضاء





 البطين، واستحالت إلى أسطوانة مترهّلة أو كيس طحين تبعتها لمسافة طويلة إلى أن خرجت من المدينة القدئة القديمة بعد أن سلكت أزقّة قذرة لا أعرفها، ودخلت أخـيراً إلى متجر، الـى وبدا من
 على لافتهه : "ج. كوكسن لبيع الحلويات والتبغ"، وهكذا عرفت أنّ

إيلسي هي حرم السيد كوكسن. كان المتجر بائساً، شبيهاً بذاك الذي
 سوى التبغ والحلويات الرخيصة. ورحت أنكّر في أيّ شيء ئيء يمكن أن أشتريه بحيث أتضي دقيقة أو دقيقتَين داخله. وانتهى بي المطاف المياف أن لاحظت في الواجهة مجموعة من الغلايين، فدخلت ألتي كان عليّ أليّ أن أحافظ على رباطة جانشي، لا سيما إن هي تعرّفت إليّ واضطررتُ إلى الكذب.
كانت مشغولة في خلفية المتجر، فنقرت على المنضدة لألفت انتبامها . جاءت، فوجدت نفسي وجهاً لوجه معها . لم يحدث
 المبالية التي ينظر بها التجّار الصغار عادة إلى زبائنهم.

 لحظة تعرّفي إليها . أظنّ أنّ المرء يستطيع، عند رؤية وجه شاب، الو أو حتى طفل، أن يخمّن كيف سيصير مع تقدّمّه في العمر ـ لألّا لأنّ الأمر كلّه في شكل العظام . وعلى فرض أنّه وتع بخلدي، لمّا كـّا كنت في
 سيكون مظهرها لـّا تبلغ السـابعة والأربعين، ما ما كان لي ألي أن أتخيّل



 ومع ذلك ظلّت ملامح وجهانها كما هي، بحيث أبيا أستطيع تميزه م من بين منات الوجوه. أمّا شعرها، فلم يكن قد ابيضّ تماماً، لكنّه فقد

كثافته، وصار لونه ترابياً . لـم تتعرّف إليّ . فأنا بالنسبة إليها مـجرّد زبون غريب، رجل بدين غير جدير بالاهتمام


 نسيت وجودي تماماًّ؟
بادرتني بتلك النبرة الفاترة التي يواجهك بها أصحاب مثل هذا

t.me/t_pdf

النوع من المتاجر :
(مساء الخيره"
فأجبتها :
"أبحث عن غليون، غليون خـّبي"
اغليون، انتظر، ، سأرى. أعرف أنَّ لديـنا غلايبن في مكـان

تناولَت علبة مليئة بالغلايين من تحت المنضدة . كم تغيّرت نبرة

 وايت في ذلك العهد. كما أنّها كانت تنتمي إلى حلقة القراءة التي
 رانعاً . غريب كيف تهمل النساء أنفسهنّ بعد الزواج الغلايين لحظة، قلت إنّي أبحث عن غليون بأنبوب من الكهرمان الـنـ امن الكهرمان . . . انتظر، أظنّ أنّ لدينا ما تبحث عنها والتفتت إلى الخلف ونادت:
"جورج!"،
غريب! هو أيضاً يُدعى جورج.

وسُمع نخير في خلفية المتجر .
\#أين وضعت علبة الغلايين الأخرى يا جورج؟ه، .




 كلّ ما فيها من سلع لا يتجاوز إجمالًا أربعين جنيهاً! مضيت أنظر إلى إيلسي وهي تتخبّط وسط تلك الفوضى وتغمغـم
 وهي تجرجر خطاها بحثاً عن شيء؟ لا لا فائدة في أن أصف لكـ لـمـ مـا
 لم تجرّبوه. كلّ ما يمكن أن أفول لكم، إن إن سبق أن تعلّقتم بفتاة قبل
 ما أحسست به.
لكن مـا أذهلني في الواقع في تلك اللحظة مو رويـة المنحى المربك الذي أخذته الأحداث. أين مي الـيا فيا فيا الـي التي قضيناها معا





 عنها . كان الأمر كها لو أن شيئاً لم يقع.

ثّتّ، من كان يتوقّع أن تنتهي إيلسي إلى هذه المآل؟ أيّام كنت أعاشرها، كانت من نوع الفتيات اللواتي يُقال عن ماكلهنّ إنّه لن يكون خيراً . أعرف أنّها عانُرت قبلي رجلاً واحداً على الأقلى، وأنا مستعدّ


 ذلك أحياناً . وكنت أقول في نفسي إنّ المططاف سينتهي بها في الـشـارع، أو إلى الانتحار بوضع رأسهـا في فرن غاز . وفي بعض


 تجري الأمور، وما يرافقها من تفاهة وملل . كم عدي إمد النساء النـياء اللواتي
 الحياة اليومية. فإيلسي لم تؤل إلى مآل سيّئ، لكتّها لم تؤل إلى مآلى حسن كذلك. فماكها لا يختلف عن مآل سـائر الناس . . . امرأة بدينة عرجوز، تتدبّر أمور معاشها في هذا الدكان الصان الصغير العطن، بمعية زوجها جورج، هذا الرجل ذو الشنب الأحمر . ممّا لا شَكّ فيه أنّهما


الإفلاس .

عثرا على علبة الغلايين، وبطبيعة الحال لم يكن بينها ولو واحد بأنبوب الكهرمان .
"الظاهر أنّنا لا نتوفّر على غليون بالكهرمان يا سيدي . . . . . وقال جورج
"لدينا غلايين بالإبونيت".
"أريده بالكهرمان".
وقالت إيلسي :
"انظر إلى هذا، إنّه جميل" .
ثمّ مدّته لي وهي تضيف :
"غليون رائع" .
ناولتني إياه، وشعرت بأصـابعي تلامس أصـابعها، لكنّها لم تبدِ
 لقد اشترى الغليون كذكرى للأيام الخوالي، لكي يضع نصف كرونة




المنضدة، وقلت:
"لا بأس، لن أشتريه. ناوليني سجائر" .
 ناولني جورج الثاني، أو ربّما الثالث أو الرابع . . . . علبة سجائر دون أن يتوقف عن المضغ . وقد كان السخط واضحاً عليه، لأنّني أفسدت عليه لحظة تناول الشاي من أجل مبلغ تافه. وقلت في نفسي كنت
 وانصرفت في حال سبيلي . وكانت تلك هي آخر مرّة أرى فيهـا

عدت إلى الفندق وتناولت العشاء ثمّ خرجت وحد غامضة بالذهاب إلى اللسينما إن وجدت القاعات ما زالت مفتوحة، لكن انتهى بي المطاف في إحدى الحانات الصـاخبة في المدينة

الـجديدة. هنـاك وقعت على شـخصَين من ستافوردشير، يشتغلان
 وشربنا الجعة. وحين أغلقـت الحانة أبوابهـا، كانا ثملَين بحيث

 استيقظت بصداع أشدّ ممّا شعرت به في الأيام السابقة .

لكن كان عليّ أن أزور بركة بينفيلد العليا .
 وصولي إلى بينفيلد، قضيت معظم وقتي في الحانـات، من وقت افتتاحها إلى أن تغلق . والسبب في ذلك -وقد تبادر إلى ذهني حالآهو عدم وجود شيء آخر يمكن أن يشُغلني في هذه المدينة. وبذلك ونك كانت حصيلة رحلتي هي إنفاق ثلاثة أيام في النشرب

 يتدافعون في النــارع. وقلت في نفسي : ها هم أعدائي . هـئ جـئ الغزاة الذين اجتاحوا مدينتي، ولوّثوا أطلالها بأعقاب الـيا ولسجائر والأكياس الورقية . وسألت نفسي عن الداعي الذي يدعوني إلى أن أشغل باللي بهذه الأمور . أنا وائق من أنّكم تعتقدون النّ سبّ سبب صدمتي عند علد روية
 السكان وزحف العمران على الريف. لكنّ الحقيقة غير ذلك تماماً . لسـت أمانع في أن تتوسّع المدن، لكن شـريطة أن تـوسّع وتمتد حقّاً ،
 بحاجة إلى أن يعيشوا في مكان ما، وأنّ الدصانع إن هي لم تشيَّد في

هذا المكان، فستـيَّد في مكان غيره. أمّا بهرجة الألوان والبساطة المزيَّفة، وألواح الـنـديان والأواني القصديرية والميرئ والمقالي النحاسية، كل" ذلك يصيبني بالغنيان. بإمكانك أن تقول أليا أيّ شيء عني النيا الناس في



 الأوساخ، . ومع ذلك ينبغي أن نعترف بأنّ شيئاً كان موجوراً الْ في في ذلك الوقت، نقدناه اليوم.... شيء لا يمكن أن تعثئر عليه في المقاهي


 أسناني، وبطني تضجّ طلباً للأسبرين ولفنجان شان شاي
 فعلوه بالبلدة، راودني شعور . . . شعور بالخوفـ ـا . . . وأنا أتساءل





 جدّاً، فهي تقع في دغل كثيف، مليء بالعلِّيق والأشجار المتار المتشابكة
 بدخوله، ومع هذا وقعت أمور غريبة

لـم آنطلق إلاّ في وفت متأخّر من النهار، عند العصر ـ لـّـا


 الطرق، انعطفت يميناً بنيّة الالتفاف، ثـّ العّ العودة بعد ذلك إلى طريق



 ونفس حفيف الأوراق التي تكسو الأرض، والتي تيدن التدو كما لو أنّها اخترقت السنين دون أن تتعفّن . لا شيء يتحرّك باستر باستناء بعض الطيور



 كان أفراد عصابة اليد السوداء يقذفون فيه الأحجار بالمقاليع، وحيث اليا وحيث
 اللذي اصطدت فيه سمكتي الأولى قبل أربعين سنة تقريباً! وانفرجت الأشجار من جديد، فبدت على الجا الجانب الآخر من
 وانتصب مكانه سور مرتفع من القرميد تعلوه أسلاك شائكة، كتلك الأسوار التي تحيط بمستئفيات المجانين.
 مجنونة، وأنتي أبحث عن مكان أودعها فيه. وقد كنت أبدو في

بدلتي الجديدة على قدر من الغنى يسمح لي بإيداع زوجتي في مصحّة خاصة. ولم أتساءل حول ما إذا كانت البركة مالئ ما زالت مالت موجودة في في





 والباب الحديدي قد جرى تجديدهما ـ وما أبصرته من خلا خلال الشُباك


 كنت أصطاد فيها توجد على بعد مئتي متر خلف المنزل. وبـد بعد مئة متر تقريباً، وجدت نفسي أمام سور المشُفى، وبذلك أنك أدركت أنّ البركة
 الأنجار تقلّصت بحيث كنت أستطيع سماع أصوات الأطفال . تمّ، يا إلهي! ها أنا أمام البركة! مكثت لحظة أتساءل عمّا وقع لها ، تّمّ فهمت: قطعوا الأشجار



 القصب، تنتصب الآن خيمة وكثـك لبيع الحلوى، ولافتة كبيرة كتب عليها : نادي بينفبلد العليا للبخوت.

التفتٌُ إلى اليـمين، لـم يكـن ثـمّة غير الـمنـازل والـــنازل ثـّم







 التي عبرتها في طريقي إلى هنا . فبينفيلد العليا التي الـي لـم الـم تكن في
 المتوسط، وتحوّلت إلى ضاحية بعيدة لبينفيلد. دنوت من البركة. كان الأطفال يتراشّون ويصحِدِرون جلبة تصمّ
 واقف هناك ينظر إلى الأطفال. كهل برأس انحسر عنه الشعر، وتناثر فيما بقي منه الشيب، ببشرة برونزية، غريب المظهر : يرتدي نظارات شمسية وسروالاَ تصبيراً وقميهاً ذا طوق مفتوح وصندلاً . لكن ما ما أثار انتباهي أكثر هي نظرته . كانت عيناه البالغتا الزرقة تومضـان خلا
 مهووسون بالطعام الصحي، وإمّا مرتبطون بالكشُّافة. وني كلتا ونـا
 لو أنّه يهمّ بمخاطبتي. وقلت : "القد توسّعت بينفيلد العليا كثيرآ"، غمز بعينه وقال:

اتوستعت! لن نسمح أبداً بأن تتوسّع يا سيّدي . نحن أناس ذوو كبرياء. أظنّك فهـمت قصدي. نـحن أناس استينائيون، نعيش في جماعة صغيرة خاصة بنا، ولا نقبل الدخلاء!

ومضى بقهعه. فقلت:
"لكن لا مجال للمقارنة بما كان عليه الحال قبل الحرب. أقصد
أنتي كنت أسكن هنا في طفولتي" .

حسبما فهمت. لكن إقامات بينفيلد العليا شيء مختلف تماماً . فهو ليس حيّاً كبقيّة الأحياء. نحن خلقنا هنا عالماً الماً صغيراً خاصّاً بنا ،
 نعيش هنا بالقرب من الطبيعة. لا مجال للمقارنة بالمدينة. . ." . وأومأ بيده إلى بينفيلد، وأضاف: " . . . ومصانعها السوداء الشيطانية"

وراودته ضحكة مـخنوقة سمحةة، فتغضّن وجهه ويدا كوجه أرنب. ودون أن ينتظر أسئلتي، مضى يذكر كلّ ما يمكن معرفته عن إقامات بينفيلد العليا والمهندس إدئد إدوارد واتكين المولي المعماري، والذي يبذل ما في وسعه للبحث عن عوارض خشبية من العصر الإليزابيشي في بيوت الضيعات القديمة، يشتريها بشُمن بخس . بل يمثّل هذا الشاب الرائع روح حفلات التعرّي التي ننظّمها! وكرّر
 للمقارنة بينهم وبين سكان بينفيلد السفلى . فهم مصمّمون على إغناء الريف عوض تلويثه (حسب تعبيره). هذا فضلاً عن أنّ بينفيلد العليا خالية من الحانات.
"هـم يتحتّثون عن الأحياء ذات الحدائق، أمّا نحن فنسـمي بينفيلد العليا حيّ الأنجار . . . حيّ الطبيع!! الا
وندّت عنه ضحكئ وهو يومىئ بيده إلى ما تبقّى من أشجار، ثتمّ
استرسل يقول:
"اروح الغابات البدائية تختيّم على الأرجاء، وأطفال الحيَ


 أناس بارزون كالسـيدة هيلينا ثورلو الكاتبا البـة الروائية، لعلّك سمعت
 شاعرية! مولع بالتجوّل بين الأشجار، ، حتّى أنّه كثيراً ما ما بختفي في
 الجنيات. مل تؤمن بالجنيات؟ لا أخفيك، أنا متشّكّك قليلاً، لكن صوره أكثر إقناعاً،


 الشُعر، تقديس الطبيعة، التدحرج في الندى قبل الإنطار . فقد سبق لي أن التقيت بعضهم منذ سنوات في إيلينغ. ثمّ أصرّ على أن يرّ يرانقتي


 التي لا ترفع شبيناً، والحدائق ذات الأرضية الصئنية الصخرية، وصهاريج صغيرة من الإسمنت يستحمّ فيها الطيور، وأقزام جبسية حمراء يبيعها

تجّار الورود؟ بإمكانكم أن تتخيّلوا عصابة هؤلاء النباتيين وصيّادي
 ويعيشون هنا . حتّى الأرصفة تعكس جنونهمه، لذلك قرّرت أن أنهي


 الأخير توقّفت وقلت له :
اكانت توجد هنا بركة أخرى فضلاٌ عن البركة الكبيرة. أظنّها
ليست بعيدة من هنا " .
"بركة أخرى؟ لا أظنّ أن بركة أخرى كانت في هذا المكانه.
"العلّهم جفّفوهنا . كانت بركة عميقة. لا شكّ أنّها تركت حفرة
كبيرة" .
ولأوّل مرّة لاحظت الانزعاج بادياً على وجهه، ومضى يحكّ
أنفه.
"اينبغي أن تدرك أنّ الحياة هنا بدائية إلى حدّ ما . حياة بسيطة، هل فهمت قصدي؟ نحن نفضّل الحياة هكذا . لكن للبُعد عن المدينة
 تزال غير مُرضية. فمن يـجمعون النفايات لا يمرّون إلّا مرّة في الثشهر فيما أظنّه .
"تقصد أنّهم حوّلوا البركة إلى مستودع نفايات؟" . "الواتع أنّ ثمّة شيناً يمكن أن نتول إنه . . . . . . لم يجرؤ على النطق بعبارة (مستودع النفايات)

اينبغي أن نتخلّص من علب التصبير وما إلى ذلك، ونحن نفعل ذلك هناك، خلف تلك الأشجار".

انطلقنا إلى هناك . لقد تركوا بعض الأشجار لتخفي المكان انـي
وأخيراً، ها هي بركتي! إنّها هي. جفّفوها نظهر مكانها النـا حفرة عميقة
 التصبير . ولم أستطع تحويل بصري عن تلك العلب.

وقلت :
اشيء مؤسف أن تجفَّف . كانت تعيش في هذه البركة أسماك
كبيرة" .
أأسماك؟ لم أسمع بهذا أبداً . لم يكن بالإمكان طبعاً أن يُترك
 قصدي؟ كلّ هذا كان قبل استقراري هنا ال فسألته :
"لا بدّ اُنّ مدّة طويلة مضت على بناء هذه الدور؟ها. (اعشر سنوات أو إحدى عسرة فيما أعتقدها .

## فقلت:

أنـا عرفت هنا الــكان قبل الحرب. لـم يكـن فيه شيء عدا الأشجار. لم تكن فيه منازل باستثناء البيت الكبير . لكن هناك اك أجمة لم تتغيّر، عبرتها مشياً وأنا آتِ إلى هنا ها ها لا
\#أوه، أجل، أجل شييناً في ذلك المكان. شبابنا يعتبره مكاناً مقدّساً. أنت تعرف أنّ الطبيعة بالنسبة إلينا . . . . . .

وحدجني بنظرة خبيثة قبل أن يبوح لي بسرّه:
(القد أطلقنا اسماً على هذا المكان : وادي الجنّيات"

 بركتي بعلب التصبير . قطع الله دابرهم! قولوا عنّي ما شيتّم -صبياني،
 بإنجلترا؟ حيث كانت تنتصب أشجار الزان يبنون صهاريجهم الصغيرة الـمخصّصة للعصافير، وأقزامهـم الكجبسية، وجنّياتهم، ويملؤون الأرض بعلب التصبير .

قد تقولون عنّي : شخص عاطفي وغير اجتماعي، وتعترضون
 يتوقّف على نوعية الشجر وعلى من يكون هؤلاء البشر . ولا يسعك أن تفعل شيئاً إلاّا أن تدعو عليهم بالطاعون ألى
 في العودة إلى الماضي . ما فائدة العودة إلى الأماكن التي عشت فئ فيها طفولتك؟ فهي لم تعد موجودة . تصعد إلى السطح لتستنشق الهواء من جديد! ولكن الهواء لـم يعد موجوداً . فمستودع النفايات الـي الذي

 أيام، سأنعم فيها بشيء من الهدوء، وألـئ وأكت عن تنكيد نفسي بسبب ما فعلوه ببينفيلد. أمّا عن فكرة الذهاب إلى الصيد، فأعرضت عنها

 الصـالون. كانت الساعة تشبر إلى السادسة، وقد شغّْل أحدهـم

المذياع للاطّلاع على آخر الأخبار . وما كدت أتجاوز العتبة حتّى سمعت الكلمات الأخيرة من نداء استغاثة، فشعرت برجّة عليار الار الـيفة، لأنّ

تلك الكلمات هي :
". . . . لأنّ زوجته، السيدة هيلدا بولينغ مريضة جدّآ" " .
ثمّ استرسل الصوت الجهوري يقول:
 لم أشأ أن أسمع المزيد، وتابعت طريقي . حين تذكّرت هذا لاحقاً،

 أنني أنا هو جورج بولينغ زوج المرأة المريضة . كانت زورج الفندق في الصالون، وهي تعرف اسمي، أو على الو الأقل قرأته في

 يظهر عليّ شيء . توجّهت بـيساطة إبـي أبوابها لتوّها، وطلبت كأس جعة كالمعتاد.


 يصاب فيه الناس بالأنفلونزا أو شيئاً من هذا القبيل . فهي إذاً إنّما تدّعي المرض. ولكن لماذا؟
 اكتشفَت بوسائلها الخاصة -وهو أمر يمكن التعويل عليها فيه الـيه بأنتّي
 إلى البيت فوراً. فبما أنّها عاجزة عنـ تصن تصوّر شيء آخر ، فمن البديهي

في نظرها أنّني في حضن إحدى النساء. وبطبيعة الحال قالت في
 وقلت في نفسي وأنا أنهي الكأس الموضو الـئ المئ أمامي : أنت مخططثة با عجوزي! ليس من السهل أن أسقط في الفخّ . وتذكّرت حيلها




 أصدّق أنّها مريضة. بل كنت واثقًاً -وهو أمر لا أستطيع تفسيره- من أنّها تنعم بصحة جيّدة . وشرعت في شرب كأس آخر، وبدأت تبدو لي الحياة بمظهر



 وأمتع ما في الأمر هو أن أبقى بعيداً عن البيت، أنعم بالهدوء التامر ألما
 سبكون هذا أحسن تأديب لهيلدا، وسيلقّنها تبعات سوء النـيا النية. فما
 شكو كها!
وما إن بدأت الكـأس الثانية تلعب برأسي، حنى لاحت لي الفكرة مسليّة. ورحت أتساءل عن الكيفية التي أبلغت بها نداء الماءها . لم أكن أعرف شيئاً عن الإجراء المعمول به. أيشترطون الإدلاء بشهادة

مـن الطبيب؟ أم أنّ الأمر يقتصر على إرسال نصّ النداء مرفوقاً
 لمستها واضحة في الخطّة . يا لها من وقاحة! النساء مستعدّات للقيام بأيت شيء بحيث لا يملك المرء إلاّا أن يعجب بهنّ أحياناً .

## 6

بعد الفطور خرجت لكي أتسكّع قليلاً في ساحة السوق. كان صباحاً جميلاً، هادئاً ومعتدلاً، يغمره ضوء أصفر باهت كالنبيذ
 هديرآ قادماً من فوق أسطح البيوت، رفعت رأسي فرأيتُ فجأة سرباً

 بعد ذلك بقليل، دوى صوت آنخر . ولو كنـتَ هنـاك في تلك
 ما سمعته هو بلا أدنى شكّ صفير قنبلة. كانت قد مرّت عشرون عاماً لم أسمع فيها مثل ذلك الصوت، ولم أكن بحاجة إلى من يعرّفني به . ومن دون تفكير، قمـت بمـا ينبغي القيام به في مئل تلك الـك الحالة: ارتميت أرضاً، وانبطرّ
 الحال، إذ لم يكن منظري مشرّفاً . بقيت مستلقياً على بطني مثل آل جرذ

 القنبلة لتصل إلى الأرض، وجل وجدت الوقت لأقول في نفسي إنّ كلّ

هذا لا يمكن أن يكون إلّا خطأ، وأنّني تركت الناس يتفرّجون على
حر كاتي البهلوانية عبناً.
لكن بعد هنيهة، سُمع دوي آخر . . .
بوووم! برادبرام!
 صوت آخر يشبه سقوط طن من الفحم على صفيحة من القصـي
 نفسي : "ها قد بدأتٌ. عزيزنا هتلر لم ينتظر أن نباغته . بعث طائراته

المقنبلة دون سابق إنذار"،
لكن انظروا مقدار غرابة هذا الأمر . فحتّى عند تردّد صدى هذا
 وجدت الوقت لأفكّر في عظمة هذه القذائف ذات العيار الكبير . كيف كان دويّها؟ من الصعب وصفه، لأنّ ما تسمعه يمتزج بالرعب الرعب الذي يتملّكك. لكنّ الأغرب هو هذا النـا الشعور العنيف بأنّك تواجه
 يخر جك هذا المعدن المنفجر من حلمك بغتة لتجدد نفسك أمام

الواقع الرهيب.
تعالى الصراخ والعويل وامتزج بصرير فرامل السيارات المتوقفة

 وسيارة تنزلق لتتوقّف في عرض الطريق . وسـمعت امرأة تـجأر :

 هذا؟ ماذا جرى؟ ماذا يفعلون؟ه
("لقد بدأت الحرب . إنها قنبلة، انبطح!").
 رفعت رأسي من جديد. كان الناس ما زالوا يتراكضون هنا ونا وهناك ،
 مكان ما خلف المنازل تتعاللى في السمـاء، يتخلّلـها عمود أسود. عندئذ بالضبط رأيت شيئاً عجيباً . في الطرف الآلخر من ساحـي



 الغارات الجويّة. بل استطعت أن أميّز خنزيرآ كبيرآ لعلّه الآنسة تودجرز . لكن أؤكد لكم أنّني اعتقدت للحظة أنّهـم قطيع خنازير حقّاً.

انتصبت واقفاً، وعبرت ساحة السوق . كان الناس قد بدأوا
 الذي سقطت فيه القنبلة أوه، أنتم على حقّ بالطبع . ليست طائرة ألمانية والحرب كـي لـم تنشب بعد. إنّها مـجرّد حادثة . بينما كانت الطائرات تقوم بمناورة
 خطأ . وأظنّ أن الشخص سيعاقَب على ذلك . اتّصل عامل البريد

 وخمس دقائق، اعتقد آلافت من الناس أنّ الحرب بدأت ألـا وقد سررت

بأنّها لم تدم وقتاً أطول. لو استمرّت ربع ساعة أخرى لكنّا أعدمنا جاسوسنا الأوّل من دون محاكمة .
 عن الشارع الرئيس، حيث كان يوجد دكان العـّمّ إيزيكل، ومتجرنا
 حتّى سمعت شهيقاً وتأوّهات وهمسات تشني بالخوف والاضطراب واب وقد كنت محظوظاً بالوصول إلى الساحة قبل مجيء سيارة الإسعاف ورجال الإطغاء. ورغم احتشاد عشرات الناس في المكان، تمكّنت

من رؤية كل" شيء .
مـن الـنظرة الأولىى يـتهيّـأ لـك أنّ الــــــاء أمطـرت قـرمـيـاً وخضراوات. كانت أوراق الكرنب الملفوف متناثرة في كلّ مكان . ذلك أنّ القنبلة حطّمت دكاناً لبيع الخضـار، وتنعت سقف البـت البيت الـموجود إلى يمينه، مضرمة النار في عوارضهـ . كما تحطّم زجاج البيوت المـجاورة التي تضرّرت بدرجات متفاوتة. لكـن كلّ الأنظار كانت مصوّبة على البيت الموجود إلى اليسار، المحاذي مباشرة لبيت الخضار، بحيث زال تماماً الجدار الفاصل، كما كا لو الو أنّه تطع بسكّين. والعجيب هو أنّ غرف الطابق العلوي سلمت تماماً، بحيث يتوهّمـها الناظر بيت دمى. خزنات ملابس وكراسي غرفة النوم، وورق جدران

 الطابق السفلي هي التي تضرّرت أكثر من الانفجار، بححيث تحوّلت

 على الأرض وتدحرج تاركاً خلفه سيلاً من المربّى، وبجانبه بقعة من ون

الدم. ووسط حطام الأواني توجد سـاق لا تزال بسروالها، وفي
 الدحتشدين أمام المنزل، وتأوّهاتهم.
 ذاكرتي. وحين وصل رجال الإطفاء كان الدم قد بدأ يمتزج بالمربّى، فقفلت راجعاً إلى الفندق وأنا مصمتم على حز الان حم حيبتي.
 بعودتي إلى البيت. على أنتي لم أستطع في الواقع أن أنطلق على

 عنها. لا بدّ آنّ سكان المدينة القديمة في بينفيلد تعطّلوا عن العمل ولئ
 الآذان، وما شُعروا به لحظة انفجارها . قالت نادلة الدن حانة فندق جورج





 إحدى الجرائد فيما بعد أنّ وزير القوات الجير الجويةّ أوفد شخخصاً لتقدير الخسانر، ، رنع تقريراً قال فيه إنّ آثار القنبلة كانت (امخيّبة) ، لأنّها لم
 مسنّين كانا يسكنان البيت المجاور . تـّمّ التعرّف إلى الزوجي جئتها لم تتشوّه كثيراً بينما تعرّنوا إلى الزوج من خلال حذائه. أتا

الخضّهار، فلم يُعـَر على شُيء من جثّته، ولو زرّ من أزرار سرواله يقيموا عليه صهلاة الجنازة.
بعد الظهر، دفعتُ للفندق ما عليّ، وانسحبت. لم يبقَ في جيبي
 ينهبوك في هذا النوع من الفنادق دون أن تشعر، لا سيمها إذا كنت مثلي، لا تدقّق في الحسابات. وقد تركت في الغرفة القصبة الجديدة وكلّ معدّات الصيد. فليأخذوا كلّ ذلك، لم أعد بحا بياجة إليه . يكفيني الدرس الذي لقنته من تبديد جنيه كامل . إنّه درس مفيد: الأشـخاص السـمان الذذين بلغوا الـخامسة والأربعين لا ينبغي أن يفكّرئروا في الصيد. هذا شيء لا يفعله الناس بعد الأربعين، ويـجب أن يبقى
مجرّد حلم أو نزوة .

شيء غريب كيف تتسلّل الأشياء بالتدريج إلى دماغك الكـ بـماذا

 شعرت بذلك الإحساس نفسهه الذي ينتابك لمّا تشاهد حاهن حادثة سير . شـعور عـلى قدر مـن الاشـمــنزاز بـحـيـ قزّزنـي مـن تـلك الـعطلـة المزعومة. لكنّه لم يترك أثراً في نفسي إجمالاً الاً
وبينما كنت أجتاز آخر ضواحي بينفيلد، وأتّجه شرقاً، عاودني
 إلى مقود سيّارته وحيداً . هناك شيء الـئ ما في الأسيجة الرتيبة الهاربة أو في نبضات المـحرّك المتواترة التي تمـارس نوعاًا من التوجيه على الـى أفكارك . وهو أحساس يساورنا أيضاً في القطار . إحساس بأنتا نرى الـنا
 لي فجأة واضححة. أولّها أنّني جئت إلى بينفيلد وفي ذهني فكرة

واحدة. ما الذي ينترنا؟ هل ضاع كلّ شيء؟ هل يمكن أن نعود إلى


 يرجعك إلى بينفيلد مثلما لا يمكن أن يعود يونس إلى بطن الحوت
 عملاُ مضحكاً حين قرّرت العودة على أععقابي إلى بينفيلد . فهي تد ألـي ظلّت قائمة طوال كلّ هذه السنوات في مكان الـور مكا ما من رأسي مثل ملاذ


 بقنطارين من الديناميت.
يقولون إنّ الحرب ستندلع سنة 1941، وعندئذ سيكون تُمّة أكوام من الأواني المكتّرة، والمنازل الصنـين الصنيرة المبقورة مثل علب التلفيف، وأحشاء مساعد المحاسب المتناثرة على آلة البيانو التي ما زال يؤدّي أقساطها . لكن، إجمالاً، أما زالت لكلّ هـلِّ هذا أهمّية تذكر؟



 الشـائكة، والقمصـان الملونة والشععارات والوجوه الضخمة البادية على الملصقات والرشاشات التي تطلق النار من نوافذ غرف النوم.
 ولا وجود لمَخرَج . ناضلوا لمنع حدوثه كما يحلوا لكم، أو أشيحوا

عنه بوجوهكم، وتظاهروا بانّكمم لـم تروا ثـيناً، أو احملوا مفكّتا
 لكنكم لن تجدوا منفذاً يقودكم إلى برّ الأمان. إنّ وتوع هذه الأنشياء حتمي ولا مفرّ منه. ضغطت على دواسة السرعة حتّى كاد المحرك يلفظ أنفاسه، فمضت السيارة العجوز تلتهم التلال، وانطلقت الأبقار وأشجار الدردار وحقول القمح تتدافع بسرعة أكبر خلفي. وانتابني تقريباً الشُعور نفسه الذي أحسست به في ذلك الئ اليوم من أيام يناير بينما كنت


 اللحظة، حاصرتني الشكوك. إنّ العالم شـاسع، وهيا وهو أمر ينتبه إليه المرء حين يكون جالساً إلى مقود سيارته بمفردهن. تذكّروا الـئرا الأراضي
 المقاطعات الإنجليزية. تشعرون كأنّها في شسـاعياعة سيبيريا . حقول
 يبدو لكم بمنأى عن التغيير، وأنّه منذور ليظلّ كما هو الئي


 لندن بشوارعها التي لا تنتهي وميادينها وأزتّتها وعماراتها وحاناناتها
 الصغيرة، ولا يسمح بتغييرها . القنابل الني يمكن ألن أن تحوّل كلّ هذا إلى عدم لم تصل بعد. وماذا عن هذا الهرج والمرج؟ ونـ وفرادة هذه

الحيوات الخاصة؟ جون سمبث المشـغول بالرهان على نتائج كرة


 تسقط، من الحفاظ على أسلوب حياتهم، أليس كذلك؟
 بالأسلحة آتون أيضاً . وأنا لا أعرف ما أكا سنراه حينئذ، ولا أسعىى
 فالأولى أن تودّعوه من الآن، لأنّ كلّ ما اعتدئدتم عليه يتصدّع وينهار وينتهي في الوحل تحت وابل الرشاشـات المتواصل .

290

## 7

على آنّ مزاجي تغيّر فجأة حين اقتربت من ويست بليتشلي. وراودتني فكرة لم تخطر ببالي البتّة من قبل : ماذا لو أنّ هيلدا مريضة حقَّاْ؟

قد يكون سبب ذلك تغيُر المحيط. في بينفيلد بدا لي ادّعاء

 لكن بمقدار ما كنت أتوغّل في ويست بليتشلي، وأرى قري أرميد عقارات
 الحقيقة في الواقع- كانت أفكاري تعود إلى نسقها المعتاد . استبّلد بي بي
 كثيباً . اكتشفـت أنّ هذه الرحلة التي دامت خـي



 الزبدة حتّى والقنابل تسّا قط على رأسها . وأدركت فجأة مقدار غبائي حين حسبت أنّ هيلدا قادرة على

فعل شيء كهذا. كان واضحاً أنّ نداءها على المذياع لم يكن مقلباً!









 على نحو عادي، لا أطيق منظرها، لكن التفكير في أنّها ماتت أو حتّى مرضت، يصيبني بالهلع أدخلت المفتاح في القفل على نحو مححموم، وفتحت الباب

 لعلّهم نقلوها إلى الدستشفى، أو لعلّني سأعثر على جثتها في الطابق العلوي من المنزل
وبينما كنت أتأمّب لصعود الــلَّم، ظهر الطفلان بمنامتيهما في

 الليل. تنتبّت لورنا بالدرابزين وقالت: ابابا عاد! بابا عاد! لماذا أتيت اليوب؟ قالت ماما إنّك لن تعود
"اخرجت. خرجت مع السيدة ويلر . لماذا عدت اليوم يا بابا؟|. . "أمتكما إذاً ليست مريضة؟" .
 (انعم. عودي إلى غرفتك الآن قبل أن تصيبك نزلة برده، ها أين هي الهدايا يا بابا؟ه . "أيّ هدايا؟ها .
"الهدايا التي جلبت لنا من برمنغهام" .
"استرونها غدا").
॥ألا نستطيع رؤيتها هذه الليلة؟ها
"اكلا . يكفي، عودا للنوم قبل أن تثيرا غضبي" .



 شيء غريب! قبل لحظات كنت في منتهى الجزع، أنضح عرقاً مخافة

 فواتير الغاز، وأقساط مدرسة الأطفال، ورائحة المعاطف القديمة، والمكاتب التي تنبغي العودة إليها يوم الاثنين . . . أيَّ االحقائق
 يكون شيء ما يدور في ذهنها، كتلك النظرة التي نلقيها على حيوراطيوان
 بادرتني قائلة :

لم أجب بشيء. فو جودي في البيت معناه أنتّي عدت. أمّا هي
فلم تكلّف نفسها تحيّتي وتقبيلي . ثمّ استأنفت تقول : "الم أهيّئ شيئاً للعشاء" .
هذا تصرّف من التصرفات التي تعكس جوهر شخْصية هيلدا . فهي تعرف دائماً كيف تنكّد عليك بمـجرّد ما تعود إلى البيت. "الم أكن أنتظر عودتك هذا المساء. ستكتفي بالخبز والجبن . ولكن انتظر، أظنّ أن الجبن نفد" . تبعتها إلى الـداخل حيـث تـفوح رائحـة الـمـعاطف القـديمـة،



ما يرام إن أنا أبديت شيئاً من الحزم منذ البداية . بادرتها فائلاً: "احسناً، ما هذا التصرّف الأخرت الذي أتيتِ؟" .
كانت قد وضعت حقيبتها على جهاز المذياع، وبدت مندهشة فعلاُ .
"تصرّف؟ أيّ تصرّف؟ لست أفهم قصدك! |.
شالنداء. نداء الاستغاثة!" .
"أيّ نداء؟ عمّاذا تتحدّث يا جورج؟" .
"تريدين أن تقولي الآن إنكّ لم تبعثي بنداء إلى الإذاعة لأعلم أنتك مريضة جدّاً؟"، .
"ابالطبع لا ! كيف يمكن أن أقوم بتصرّف كهذا؟ أنا لم أمرض، فلماذا سأفعل شيئاً كهذا؟".
 تماماً . لم أسمع إلّا الكلمة الأخيرة من النداء، وبطبيعة الحال كان

الأمر يتعلّق بامرأة أخرى تحمل الاسم نفسه: هيلدا بولينغ. لا بدّ أنّ
 خطأ من تلك الأخطاء البليدة التي تتكرّر دائماً . فهيلدا لم تبرهن على الـي






 قد يخيّل إلليكم، بل صوت هادئ رئ رزين، لا يلا يخلو من تحفّط.
 ارأجل، سمعته مساء أمس على الإذاعة الوطنيةه". "ومتى تركت برمنغهام؟") . "(هنا الصباح طبعاً".
(كنتُ قد هيّأت خطّة محكمة إن أنا اضطررت إلى الكـذب:
 وشربت الشاي في بيدفورد. ورسّختها بعناية في ذهني). (إذاً علمت مساء أمس أنّني مريضة جـدّاً، ولم تغادر إلّا هذا

األم أقل لك إنّني لم أصدّق أنّك مريضة حعًّا؟ ظنتت أنّه مقلب من مقالبك".
فردّت بصوت كلّه مرارة أدركت منه أنّهـا لن تقف عند هنا

پإذا كان ما تقول صحيحاً، فلماذا عدت الآن إذاً؟ . .

t.me/t_pdf "انعم في حوالي العاشرة، وتناولت الغداء في كوفانتري") .

فصرخت في وجهي:
|(فكيف تفسِّر هذا إذاً؟".
وأخرجت من حقيبتها اليدوية تطعة ورق راحت تلوح بـر بها في وجهي، كما لو أنها أخرجت برهانآَ دامغاً .








أستطع إبعاد النبهة عنّي لمّا أجبت:
(ماذا تقصدين؟ ما هذه الورقة؟ اقرئيها وسترين") .
 الشـارع نفسه الذي يوجد فيه الفندق الذي يفترض أنّتي نزلت فـن فيه

 بنابة تحوي مكاتب. لـم يأتنا أحد تنطبق عليه أوصاف ألـن زوجك الـن التي

بعئت لنا بها . من المحتمل . . . ". . توتّفت عن القراءة، وتـجلّت لي الـحقيقة واضـحة في لـــع

البصر . اعتقدت نفسي الأذكى، وهـا أنذا أؤّدي الثـمـن، ولـم يـــد أمامي إلّا بصيص أمل واحد : لعلّ الشاب سـاندرس نسي أن يبعث الرسـالة التي تحمل عنوان الفندق عبر البريد. وفي هذه الـا ولحـ الحالة يمكن
 (إذاً لقد رأيت بأمّ عينيك ما تقول الرسالة يا جورج! لقد راسلت فندقك روبوتوم يوم غادرت لأسألهم عمّا إذا كنت وصلت بخير . وها وانـا
 نفسه والوتـت ذاته تلقيت رسـالة تقول إنّك نزلتَ فيه . لا بـدّ أنّك انتدبت أحداً ليبعثها عبر البريد. هذه هي الأشغال التي سافرت من

أجلها إلى برمنغهام!
"الكن أنصتي إليّ يا هيلدا! أنت مخطئة. الحقيقة غير ما تظنّين تماماً . من الصعب أن تفهمي" .
"كلا يا جورج. لقد فهمت كلّ شيء"
"لكن تريّثي قليلاً يا هيلدا . . . " الا
ذهبت محاولاتي سدى بالطبع. وجدت نفسي محاصراً، ولـم أعد قادراً حتّى على النظر في عينيها . استدرت واتّجهت نحو البا واب الباب اكلا يا جورج، لن تخرج من هذه الورطة هكذا . ستبقى هنا ،
 "ولكن، تبّأ! ينبغي أن أشعل الأضواء، لقد فات أوان إثـعالها لا أظنّك ترغبين في أداء غرامة؟، .
سمحت لي بتجاوز عتبة الباب. خرجت وأوقدت الأنوار، ولمّا عدت كانت لا تزال واقفة في مكانها بوجهها المتجهّم والرسالتان
 استعدت شيئاً من رباطة جأشي، وحاولت أن أشرح لها من جديد:
"اسمعيني يا هيلدا، إنّك أخطأت الطريق . أمهليني لأشرح
"تـستطـيع أن تشـرح مـا نــاء لـك أن تـــرح، لـكـن، هـل
سأصدق؟!!
ارإنّك تقفزين مباشرة إلى النتائج! على كلّ حال، ما الذي دعاك !!لى الكتابة إلى ذلك الفندق؟
"الـسيـدة ويـلر هي التـي فكّرت في الأمـر، وقد كانـت فكـرة
ممتازة. الدليل هو ما ترى! ، السيدة ويلر إذاً هي صـاحبة الفكرة! هذا معناه أنتك $\qquad$
تخوضين في أمورنا الشخصيّة مع تلك المرأة! الهـ "الم أكن بحاجة إلى أن أحدّثها . علمت بسفرك، فنّهتّنتي إلى

 تفرّستها، كان وجهها شاحباً كشأنها كلّ مرة ترا تخالني عليا على علاقة بامرأة أخرى . ليت هذا كان صحيحاً!
ماذا ينتظرني الآن يا إلهي! لعلّكم تعرفون بان بقيّة الحكاية . أسابيع
 في تقديم وجبات الطعام، والطفلان اللذان يريدان معرفة ما وقع لكن ما كان يحبطني أكثر هي هذه العقلبة البئيسة، وهذه الطريقة الـئة البغيضة التي تحول بين هيلدا وإدراك الأسباب الحقيقيقية التئية التي دفعتني
 لن تفهم شيئاً . ومن يستطيع أن يفهم ذلك في حيّ إليسمير بأكملك؟ بل، سحقاً! أأستطيع أنا نفسي أن أفهمه؟؟ لقد بدأت تلتبس عليّ الأمور . لماذا ذهبت إلى بينفيلد؟ وهل ذهبتُ إليها حقاً؟ لقد بدت

مغامرتي في هذا الجوّ مجرّد عبث لا معنى له. لا شيء حقيقي في إليسمير سوى فاتورة الغاز وأقساط دراسة الأبناء والكرنب المسـلوق

والمكتب صباح الاثنين •
وحاولت مرّة أخرى
"اسمـعي يـا هيلدا، أعرف مـا يـدور في خلدك . إنّك مـططئة تماماً . أقسم لك أنّك مخطئَها .
اكلا يا جورج. إن كنت مخطئة كما تزعم، فلماذا كذبت عليّ
كلّ هنا الكذب؟؟!
لا مخرج بالطبع.
ورحت أذرع الغرفة طولاً وعرضاً . كانت رائحة المعاطف القديمة قويّة . لماذا هربت بتلك الطريقة؟ لماذا شا شغلت بالي بالماضي

 الحرب وهتلر وستالين والقنابل والرشاشات والطوابير الـابر والعصي، كلّ
 مشاحنات منزلية تفوح برائحة المعاطف . وحاولت محاولة أخيرة.
"(هيلدا! أنصتي إليّ دقيقة، دقيقة فقط. لم تسأليني أين كنت خلال هذا الأسبوع؟".
„لا يهمّني أن أعرف أين كنت بما أنتي أعرف ماذا فعلت. وهذا فيه الكفاية بالنسبة إليّ" .
"
محاولة ضائعة بالطبع. أصدرَت قرارها بأنتّي مذنب، وستفرغ عليّ الآن كل ما يثقل على قلبها . ستستغرق ساعتين كاملتين، ولن

يتوتِّ الأمر عند ذلك الحذّ، لأنّها ستتساءل من أين أتيت بالمال الذي أنفقته خـلال الرحلة، وسينتهي بها الأمر إلى اكتشـا
 الدوشة إلى الثالثة صباحاًا . لا فائدة من الاستمرار في تمئبيل دور دير المتّهم البريء. كلّ ما كنت آمله في تلك الأثناء هو أن أخرج بألأقلّ
 1- أصارحها بما فعلت حقَاً، وأحاول إقناعها بكلّ الوسائل

2- التظاهر بأنّني نقدت الذاكرة .
 وأدنع الفاتورة
لكن ليذهب كلّ هذا إلى الجحيم! فانانا أعرف مسبقاً أي" احتمال
سأختار في آخر المطاف.

## جورجِ أورويل

##  <br> 


 نقاهة إثر إصابته في الحرب الأها الألية الإسبانية، ونشر ها سا سنة 1939. تداور
 خائفاً من اندلاع حرب وشيكة ومن طغيان الأنظمة الاستبدادية.

 هكذا ينطلت، هارباً من الرتابة، باحياً عن الزمن الضا الضائع، إلى الأمكنة التي

 عند أورويل.

لا تكمن أهمية هذه الرواية المدهشة بحدااثتها في أسلوبها الـعميت فحسب، بل في قيمتها التنبوية أيضاً، إذ حملت بين طيّاتها التها بنورَ 1984، العمل الني يُعتبر، من دون منازع، رائعة أورويل الخالدة. فثد كشّفَ
 أن فكرة رواية أخرى خططرت له، رواية ستلفت إليها الأنظار ... ليته عرف

