wher

## s, ootiop 200 يwg

## 

لذكرى نورسين رهمها الله



## 622023

## telegram @soramnqraa

عنوان الكتاب الأصليّ المعتمد في هذه الترجمة<br>Anne of the Island<br>by L. M. Montgomery

## "



róricic

$$
\begin{aligned}
& \text { مراجـت : نها, المساوري }
\end{aligned}
$$




## t.me/soramnqraa

## الكاتبة: لوسي مود مونتغومري

عنوان الكاتب: آن بنت الجزيرة
ترجمة: وليد بن أحمد
مراجعة: نهاد المعلاوي

خط الغلاف: الفنّان عمر الجمني
تنضيد: سعيد البقاعي
تصميم الغلاف: عبد الفتّاح بوشندوكة

ر.د.م.مك: 978-9938-9990-6-8 الطبعة الأولى: 2022

جميع الحقوق محفوظة للناشر©


السعودية - عرعر - حي الجوهرة- شارع الخمسين
الهاتف: 00966-547094709
https://rashm-store.com
الإميل: rashm.ksa@gmail.com


مسكيليانى للنشّر والتوزيع
مركز الأعمال، مدينة الشارقة للنشر، المنطقة الحرّة، الشارقَ، الإمارات الهاتف: 508386699(971+) أو 1512226 (216+) الإِميل: anizos55555@yahoo.fr

## إلـى كـل فتـــــات العالــهـ اللواتــي

رغِبن في معرفـِة المزيـد عَن "آنن
(1)

ظِلالُ التّغيـير

ا(انتهى موسمُ الحصادِ وغَادرَنا الصّيفُّ، (1).














قالَت ديانا مُبتسمةً وهي تقلّبُ خاتَهَا الجِديدَ في إِصبَع يدِها
اليُسرى:

- كان صيفًا رائقًا، تُوِّجَ بزواجِ الآنسةِ لافندر . لا شكّ ألنّ السِّيًّ إيرِينْنِ وعروسَه وصلا إلى سواحلِ المحِطِ الهادي

الآن.
تنهّهَت آن وقالتْ:






حتَهُمْم.
قالتْ ديانا بنَبرةٍ قاتِةٍ:

 مَواعِظ. وبغيابكِ أنتِ وجلبرت، ستكونُ الحِياةُ رتيبةً حتّى الفَظاعة.
(سيكونُ فِريدُ هُنا")، لَّلَحت آنَ بمَكْرُ .
 - متى تنْقِقلُ السّيّيِّةُ لِينْد إلى هُنا؟

- غَذًا. أنا سعِيدةٌ بقُلُوِمها، لككنَّي أَراه تغييرًا آخر. بالأْمْسِ،
 فعل ذلك؟ الأَمُرُ سخِيفٌ طبعًا، غير أنَّيْ راوَدَنِي شعورُ








 كانَت صُوَرُ جورج وايتفيلد ودُوق "وولينغتون" مُعَلْقَةُ علَّلَ





 الدَّوْرِ العُلُوِيِّي
اختَتَمتْ آن حِدِيَّها بابتسامةٍ يَشَوُبُها بعضُ النَّدَمَ وقالَتْ:
(اذاكَ هُو مَصيرُ العَطَةِة والمَجدِ فِي هَذا العَالَّ! إنَّه يشُقُّ عليْنا أنْ
 تَأوّهتْ ديانا للمَرَّةِ الألْفِي، وقالتْ


المُعبَّلَ
قاطَعْهُها آن مُبتهجةً:



 سأجُدُ نفْيِي وحيدةً بِيْنَ غُرباءَ لا أعرِفُ منُهُمْ أحدا! قالتْ ديانا وهيَ تضْغطُ عَارِجَ حُرُورِهِا: - باستُنْاءٍ جلبرت وتشَارلي سلون. وافقَتْها آن بنَبْرَةٍ ساخرةٍ: - سيَكونُ تشارلي سلون عَزاءً كِبِيرا.

وحِيئِذِ، انخرِرَّتِ الفتاتان المُستَهِرِتانِ فِيْ الضَّحِكِ


 أَرَدَفْتْ آن:

- كلُّ ما أعَلَمُ هُو أنَّ الفِتِّةَ سيُقِيمون في الطَّرفِ الآَخَرِ مِن




 الميلادِ حُنُلْمُ صعبَ المَنَالِ.
قالَتْ ديانا وقد غَشّى الأنسَى صوتَا



تساءَلَت آن ومهي تَتَعْنُ الأَمْرَ:





أَمامَها:

- لا أذري. ثمّةَ أَشْهاءُ جميلةٌ فيهِ. بل إنَّ فيه أُمورًا عديدةً
 وأَتَنَّى أن أعودَ طَطفلةً صـعِيرة.

قالتْ آن مُبَهَجةً:
(أأظنُّ أَنَّنا سنعتادُ ذلِك بمُرورِ الوَقبِ. ستَقِلُّ دهشتُنا كلَّلً





 دي؟ لْنْ يكونَ غُرفةَ الضُّيوفِ طبعًا، لأنَّ العَوانِسَ العَجَائزَّ لا

 أردَفَت ديانا قائلةً، وهي تَضحكُ


 قالَت آنن، وهيَ تُرُبَتُ على أنفِهِا:



لو تزوَّجتُ ملكَ جزيرِة آكِلِي البَشَرِ .
(1) إحدى شخصيّات رواية (ديفيد كوبرفيلده) للرّوائي" الإنجليزيّ تشارلز ديكنز .

افْتُرَتِتِ الصَّبِّتانِ وهما تضْحكانِ. عادتْ ديانا إلى پأوركارد سلوب"، وسارَتْ آن نحو مُرْكِ البريدِ حيثُ وجدَّتْ رِّنِ رِسالةً في

 صاحَتْ آن:

- بريسيلا غرانت ستذهبُ إلى (ريدمونده) أيضًا. أليْنَْ ذلكَ


 (ريدموند) مع صديقةٍ مثَلَ بريسيلا في صَفِّي.

قال جلبرت:

 وأنَّ مناظِرَها الطَّبِيعّيَّ خلَّابَّهُ همستْ آن، ومي تَجولُ في المَكانِ بِنظرةٍ حانِيْةٍ مُبتَهجةٍ تُميّيُ
 - لا أظنُّهُ أبملَ مِن هنا.




المائلةُ إلى المغيبِ لا تز الُ تصْبُُ السّهاءَ بحُلّةٍ أُرجُوانِيّةٍ، بينها كان القمرُ


ونَسجَتِ الذِّكرياتُ حولَ كِليهِهِ سِحرًا عنبًا خِيُّا




إلّا هسمًا.
فَجأةً، وضَع جلبرت يَّه على اليدِ النّاصِعِةِ الرَّقَقِةِ المُمسِكِةِ


 اللَّحْظَةَ.

صَاحَت غِيْرَ مُكتِ َِةِ بَالأَمْرْ :

 يَيُدُر أَن أَتْيَّبَ طَويلًا





لَقَد تسَلّل أمرٌ مَا غيرُ مَأْلوفٍ إلى صداقَتِهها القَديمَة والمِثاليَّة الّّي


الدَّزْبِ بُمُفرِدها:

- الم أبتَهْجْ قطُّ بانْصِرافِ جلبرت مِن قَبْلُ ل ستَفْسُد صداقتُنا









"ما خطبُك يا دايفي؟ أيْن ماريلا ودُورا؟؟"، سألتْه آن وهي
تضُمّه إلى صدرِها.
شهِق دايفي:
- ماريلا تضَع دُورا في فِراشِها، وأنَا أبْكي لأَنّْ دُورا سقَطَتْ

- أُوه، طيِّبُ، لا تبكِ ياعزِيزِي. أنت، طبعًا، حزينُ مِن أَجْلِها،
 أحدًا يا صَغيرِي دايفي، و...
 - لسْتُ أَبْكي لأنَّ دُورا سَقَطَت فِي الَقَبْو، بَل لأَنَّيْ لَمْ أَشْهْد سُقوطَها. يَفِوتُني كلُّلُ المَّح دَومًا.

حَبَسْتْ آن ضْحْكَتَها، وقالتْ:
 قال دايْفي مُتحدِّيًا:
 كايث لا يموتون بسهولةِ، شأُنُهم في ذلِك شِ شأنُ آلِ بِلويت،


 حيًّا، ولم يُصَبِ سِوى بيُلاثةِ كُسور ـ تَقُولُ السَيَّيِّة لِينْد إِنَّه
 السَّيَّدة لِيْنْ غَدُا يا آن؟

- نعم يا دايفي، وأرْجُو أنْ تكَونَ لطيفًا ومهذْبَّا مَعَها.
 - ربَّبا. لماذا؟

أجابَ دايْنِيْ بِحَمٍْ
 برفنتِك با بآن.
Cy-1-



 كَآْفْي.



 فِسْلُ ذَلِكُ


 دَايْفِي






 أعرِف.

 - لا، يَا دَاْْفْي. سَوف أَذْهَب لأَدْرُسَ وأَتَعلَّمَ أَشْياء عديدة. - أيَّ أشيَّاء؟

أَنَشَدَتْ آن:

$$
\begin{aligned}
& \text { (i) وحبّاتُ ملفوفي، وملوكُ }
\end{aligned}
$$

لَكِكّْ دَايْفي الَّذِي استَهوَتْه المسأَلَةُ، أَلَّحْ قائِلا:

قالت آنُ دُون تْفْكرٍِ

المُنْألة.
 بالادٍ العجَائب".

قالَ داْْْفي بقلقٍ:

- سأنْأَهُها حالمَا أراهِا

صاحَت آن، وقد تحقَّقَت مِن زَلَّلِّها:

- دَايْفِي، إنْ تَفَعَلَ ذَكِكُ ...

احْتَّ دَايْنِي وقد اعتَراه شُعورٌ بالغَبْن :

- لكِنْكِ طَلبتِ للتَّوِّ أن أفعَلَ ذلِكِ قالت آن، محاوِلةً التَّخلُّصَ مِن الوَرِّةَ
- حانَ وقتُ النّوْم.







 (أرضِِ رغْبِة القلبِ)(2). فكانت أحلامُهُ أكثرَّ سخاءً مِن الواقِع،
 (2) (1أرض رغبة القَلب" هو عنوان مسرحيّة للشَّاعر الإيرلنديّ والكاتباتب الدّراميّ بتلر يتس



## (2)

## أكاليل الخريف






كُبُح مِمَاحِه.







 ردَّت آنْ وهي ترمُقها بِنظرِة ماكريُ:

- هذا مِن لُطفِك.

تطوّرت رُوحُ الدُّعابِة لدَيها، وصارَتِ الكِلِّاتُ الَّتي كانَت




















سبير جون بِصوتِه الجِدَّيِّ الرَّصينِ، حتّى خضّلتِ الدُّموعُ عْنْهُها















 ظنتّهُ في بداية اللّيلَة. قالتْ بارتياحٍ، حِين أَلْفت نفسَها بمفرِدها داخلَ غر فِتها:

اعتقدت آنْ ذلك اعتقادًا قاطعًا، لو لا أَنّموْجَةُ مِن الفَرَحِ غمَرَت



قال جلبرت:

- آن، يبُدُو عليكِ الإِرِهاق.

قالت آن باستياءٍ:


 قاتمةً مثل صباحِ شَتْويّ.

علّق جلبرت بظَرْفٍ:
لسن سِوى هرٍٍ هرماتٍ حقُوداتٍ!
قالت آن بجدّية:

- اوه، لا، كَسْن كذلِكَ، وهُنا لبُّ المُسكِلَة. لو كُنّْ هِررًا







مقوّسٍ، عند نايِّ الفصلِ الدّراميِّ الثّالث. وقالت حَرَم
 فشعرُتُ بالذّنبِ لتبديدِ مالي ومالِ ماريلا في حماقِةٍ كهذهِ.


 أمّا إليشا رايت فأطلعتني سرَّ فتياتِ (ريدمونديّال، لا سيّيا





 بلا طمّ، وتلاشى الطّموحُحُ كا تذبِلُ شمعةٌ.
احتجّ جلبرت:

- أنت لا تكترِينِ لأقوالمِنّ بالتأكَيد، تعرفِين ضيقَ آفاقِهنّ،


وكلّ رائٍ، في نظرهنّ، بجنونٌ.



عليّ في أوقاتٍ مّا، فيجْتاحُني البُنُون. فِي الواقع، أعوَزَتْني الشَّجاعةُ لأتمَّ حزمَ حقائبي بعْد رحيلِ السّيّدةَ إِيشَا

- أنت مُرهقةُ فحسبُ يا آنْ. انْمَيْ كلَّ شيءُ وتعالِّكْ! لنتزَّه! لنتجوّلْ في الغابِ، خلفَ المُستنقع! سُأُرِيكِ أمرًا يُعْترض أن يكون هناك.
- يُقترض؟ ألا تعرف إذا كان هناك أم لا؟
- لا، أعرف فقط أَنِّ رأيتُه هناكُ في الرّبيع. تَعَالَّب! سنَزعمُ أنّنا طفلان يتبعان التّاهَ الرّيح.



 أومأتِ السِّدِّةُ لينْد - ستتو طَّدُ علاقتُها يومُّا مّا . رمشتْت عيْنا ماريلا قليلا. كانت ترجو ذلك في في أعلاقِقها، لكنّها
 فأجابتها باقتضابٍ: - مازالا طِفلين. ضحكتِ السّيّدةُ لِينْد بدمائَةِ:


جُجلنا، معشَرَ القدامى، على فكرةِ أنّ الأطفالَ لا يكبُرون قطّ،
 يعبد التّراب الّنّي تدوسُه بر جليْها، لا أحد يفوتُه ذلكَ إنّ إنّه
 علاقةٍ تافهِةٍ في (ريدموند). فأنا لا أثق بالمدارسِ المختلطةِ قطّ.

وأنهتْ خطابَا باستنتاجِ عميقِ: - لذلك لا أعتقد أنّ طَّلّابَّ هذه المدارسِيِ يفعلُون شيئًا آخر غيرَ المُغازَلة. قالتْ ماريلا مبتسمةً:

- عليهم أن يدرُسوا قلِيلا.

قالتِ السّيّدةُ رايتشل:



 طيّبون، ونزهاءُ، وعترمون، طبعًا، لكُنْهم يظلّون من آلِّ

سلون مهها قِيل عنهم.



أُسرةً مِثل آلِ سلون: طِيِيِن، نُزهاءَ، عُحترِين، لكنّهم مِن آلِ سلون، وسيظلّون كذلِكُ
تسكّع جلبرت وآنْ، اللّذين يِهلانِ أنّ مستقبِلَهِ| صار بيْن







- صار الغابُ مسكونًا بالذّكرياتِ القديمَّة

ثمّ أطلِتْ ضَسحكةً مُعطِّةً بالذّكرياتِ






 حين آتي إلى هنا، بعد حُلولِ الظّلامَ لا لا تخيفُني السّيّدّةُ



غلّفت غِلالةٌ بٌنفسجيّةٌ الغاباتِ المحيطةَ بأطر افِ المُستْنُع، عندما




قال جلبرت بنبرة رضًا:

- ا01، ها هو أخيرًا!

صاحتْ آن منشرِحَةَ الصّلدرِ:

- شُجرةٌ تفّاحِ، هنا!
- أجل، وتُؤتي أُكَلَها أيضًا، بين أشَجارِّارِ الصّنوبرِ والزّانِ، وعلى مسافةِ ميلٍ كاملٍ من أيِّ بستان. كنتُ هنا آنِّا الرّبيعَ الماضي، حين عثرتُ عليها مزهرةً في حُ حُلّةٍ بيضاءً. فقرّرتُ




بالأكرل
قالتْ آن بنبرةِ الحلالِمٍ



في وسطٍ غريبٍ عنْها؟
 الطّحالبِ، فكأنّا مقعدُ خشَبيٌّ. اجلسي يا آن، ريْثُ أتسلِّقُ

الشّجرةَ وأجلُب بعضَ التُفّاح! إنّا عاليةٌ جدًّا! لا بدّ أنّ أغصانَا تتطلّع إلى نورِ الشّمس.

 لا يضاهيها مذاقُ تفّاحِ البساتين. علّقت آن:
 بها! أظّنّ أنَّ علينا العودةَ إلى بيوتِنا. انظر ! منذ دقائقَ ثُلايثِ



- حسنُّ، ننعطفُ حول المُستنقِ، ونعُود أدراجنَا عبَا عبرَ دربِ

العشّاق. أمازلتِ مستاءةً يا آن؟ْ



- وماذا بعدها؟
- ردّت آن دون اكتراثٍ.

 كان دربُ العشّاقِ فاتنًا ذاك المساء، كان ساكنًا، وباهتًا في ضوء القمرِ الشّاحبِ، فسارا عليه في صمتٍ ميميّ.

فكرّتْ آن في قَرارَةِ نفسِها:

- لو سلكَ جلبرت دائمًا سلوكَ هذ هِا المساء، لكان كلُّ شئٍ أَجمَ وألطفَ.
ظلّ جلبرت يرنو إليها وهي تسيرُ برقّةٍ، ورشاقِّة، في فستانِا الـفيفِ، فتبدو مثل زنبقةٍ بيضاءَ، ويقول لنفسِيه في أنسى هل ستُعريني اهتحماً وتتعلّق بي يومًا مّا؟


## (3)

## الوداغُ

فِي صباحِ الإثنين الُُوالي، غادر كلّ من تشاريل سلون، وجلبرت بلايث، وآن شَيريل (أيفونيا".





 والبحرَ، وبدا العالَمُمُعتِّا وكيَيا.








وجدولُ (فالون)، ونبُُ الحوريّاتِ، والغابةُ المسكونةُ بالذّكرياتِ،
 هل سيكون بوُسِعها العثورُ على سَعادةٍ كُمُاثِلٍة في مكانٍ آَخر؟

 ينتحب أمام طبِّه. لا أحد كان يشتهي الطُّعَّمَّ، عدا دورا التّي





 الطعامِ، أكلتْ بِيْتَهُ
وصلتْ عربةُ آن في الوقتِ المُحدّد. كانتْ ترتَدي معطنَّها،








دايفي، الّذي ظلَّ ينتَحبُ في الشُّرفِّة منذ غادروا طاولةَ الإفطارِ، فقد رفضَ توديعَهِا تَامًا. نهض، حين رأى آن قادمةً نحْوْه، وقفز على
 وكانَ نحيبُه المكتومُ آخرَ ما تناهى إلى سمـِ آن، وهي تُغادر (اغرين غايبلز" .
هطَلتِ الأمطارُ بغزارةٍ طيلة الوقتِ الّذي استغرقه الطّريقُ إلى (ابرايت ريفر"). هناك، كان عليهـم التّوجّهُ إلى المحطّة، لألّ قطار الم

 سوى دقائقَ لتقطعَ تذكِرةً، وتُسجّلَّ حقائَهُا، وتُعانقَ ديانا سريعًا، وتُعجّلَ بالصّعودِ إلى القطار. تَنّت لو أنّها عادت إلى "أيغونلي"، برفقةِ ديانا، وعرفتْ أنّها ستُعانِي الحنينَ إلى الدِّيار. اهٍ لو لو يكفُّ
 على انقضاءِ الصّيفِ وذهابِ البَهْجة. ولمَ تِجد عزاءً حتّى فِي وُجوِ جلبرت، فقد كان تشارلي سلون هناك أيضًا، ولم يكن بوُسْعِها
 أمّا والمطرُ يهِلِ، فإنّا لا تُطيقه.





جِمِيل. غير أنّ دُوارَ البحْرِ سرعان ما انتابَ تشارلي سلون، فنزلَ، تاركًا آن وجلبرت وحدَهما على ظهرِ اللّّفينَة. قالتْ آن بنبرةٍ لا تخلو مِن قَسوةٍ:
 يسَعني توديعُ جزيرتي لو أنّ تشارلي ظلَّ يقفُ هِ هنا، زاعَّا أنّه ينظرُ إلِّها بعيونٍ حالمٍة.

قال جلبرت دون عاطفةٍ:

- ها قد انطلقنا.

أكّدتْ آن كلامَه، وهي تَرمُشْ:

- أجل، صرتُ مثل (اتشايلد هارولد)|(1) في قصيدةِ الشّاعر (ابايرون)"، إلّا أنّي لستُ أرنو إلى مَسقطِ رأسي "انوفاسكوتيا|(2)، فمسقطُ رأسِ المرءِ هي الأرضُ التّتي

 عشرة التّي أمضيتُها قبل بجيئي إلى هنا كابو سا. مرّتْ سبعُ سنو اتٍ على عُبوري على ظهِرِ هذه السّفينةِ عينهِا، في ذلك المساءِ الّذي جلنتْنْي فيه السّيّدةُ سبنسر من (اهوب تاون").
(اححّ تُشايلد هارولد")، قصيدة طويلةَ للشّاعر الإنجليزيّيّ اللورد بايرون.

 احتلتّها فرنسا، وأخذنها بريطانـيا 1758 . 17 .

لم تفارقْني صورَّتِ وأنا أسبرُ طوابقَ السّفينةِ ومقصوراتِها في



 لكنَّي واثقةٌ مِن أنَّ ذلك لنْ يُصُّل - أين راحتْ فلسفتُك يا آن؟
 طيلة ثلاثِ سنواتٍ، والآن، وأنا ذاهبةٌ إلى هناكّ، أتمنّى لو



 الملابسِ بعُُ؟
تَام التّاسعةِ لِلًا، وصلَ القطارُ إلى (كينغسبورت". ألْفوا



هناكُ يومَ السّبت.
 الإرهاقِ الّذي أصابِي مساءَ السّبتِتِ حين وُصوليِي - مرهقةٌ! هذه الصّفة وحدها لا تكفي يا بريسيلا . أنا مرهقةُ،

وقليلةُ الحبرةِ، وريفيثّ، وأُثبِبه فتاةً صغيرةً في العاثِرِةِ مِن
 مكانٍ تستفيق فيه من غَشْيْهِها! - هناكُ عربةُ في انتظارِنا. سآخُذكِك إلى المبيتِ رأسًا.

 تريْ وجهُا مألوفًا وَسَط غابةٍ من الغُرباء!
 سوى صبيٍٍ حين كُنت أدرّس في (اكارمودي). ذاكِ تشارِيري

 على ما أظنّ. من هنا يا عزيزتي، سنصلُ إلى البيتِ في غيُ غُضونِ عشرين دقيقة. قالتْ آن متأوّهةً: - البيت! تقصِدين مَبِيتَ الفتياتِ الفظيعَ، بغرفِّةِ نومِه المروّعةِ المطلّةِ على باحةٍ قذرةٍ

- ليس بهذا السّوء يا آن. هذه عربتنا. اقفزي داخلها المها! سيحملُ


 شارع "سانت جون)، عل بعد خطواتٍ من (ريدموند)،.

كان يقطُنه عِليةُ القوم، لكنَّ المُوضةَ تَحلّتْ عن شارع (اسانت





البيْت

- كم واحدةٌ تقطنُ هناك؟ الـّ
- اثتتان: الآنسة هانا هارفي، والآنسة آدا هارفي، توأمٌ في الحمسينات مِن العُمْر .

علّقتْ آن مُبتسمةً:









 رواقٍ، وتُطلّ غرفتِي علَى الباحَةِ الخلفيّة. أمّا غُر فُتك فهي

أماميّةٌ، وتطلّ على مقبرِة (اسانت جون) العتيقةِ، المُمتدّةٍ على
طُول الشّارع.
قالتْ آن، وقد ارتجنتْ أوصالُما:

- هذا مريعٌ. أطنّ أنّي سأكتفي بمنظرِ الباحِّة الخلفيّة.
 رائعٌّ. صحيح أنّا ظلّت مقبرةً فترةً طويلةً، لكنّها لما لم تعُْْ كذلك، بل صارتْ من أجمل مناظرِ (كينغسبورت)".






 للخيال" كا اعتدْت أَن أسمّيها. ها ها هي حِّيبتُكِ الفتيةُ




 بالسّهر على ذلك، لكنْ أين سيجلِسِون بحقِّ السّهاء، ربّا

افترشُوا الأرْضض، لأنّ الوسائدَ في كلِّلِ مَكان. تحتفظُ الآنسة
 ضَحِكَتْ آن أخيرًا. إذ نجَحَتْ ثُرْثرَةُ بريسيلا المرِحةُ في التّرفيهِ عنها، وتلاشى الحنينُ إلى الدّيارِ في اللّحظةِ الّرّاهِنَّ، وفَتَر، حتّى

 رأسِ أسدِ النّصبِ التّنكاريِّ الكبيرةِ والمُظلمةِّ. لَ تُصدّقْقْ آن أنّها




 إلى النّوم.

## (4)

## سيَّدةُ الرّبيع

(اكينغسبورت" مدينةٌ عتيقةٌ وجميلةً. وهي كذلك، منْذ أوّل






 جديدةٍ تحملُ أسم|ءَ الأمم المتناحرةِ عليها. تَتَّازُ حدائِق (اكينغسبورت" بقلعتِها الّتِي تسُرّ الزّائرِين، وبُر جِها الفرنسيِّ الرّ ابضِيِ على التّالِلِ خلف المدينَة، و مدافِعِها القُديمَةِ المنتشَرَةِ




مِن ناحِيةٍ أُخْخرى.

يْْخَر كُّلّ مُواطنٍ في (كينغسبورت) بمقبَرة (اسانت جون").








ولا تزعجُهم الجَلَبَة مِن حولمَم


 أن يُحاطا بالغُرباءِ ذوي الملامِحِ غير المَلْوفَةَ. إذ اصْطنّتْتْ طالباتُ
 بجموعاتٍ على سلالِ البَهْوِ الرّئيسيِّ الكبيرةِ، وأطْلْقَوا عقائِر هم
 طلبِة السّنة الثّانية، الّذين كانوا يتسكّعون في في الأرْجاء يملؤؤهم

قالتْ بريسيلا، وهما يعبُران حَرَم الجمامعة:

- ما كنت أحسبُني أحيا إلى يومٍ تُبهجني فيه رُؤيَة أحد أبناء

سلون، لكنّي قد أرحِّب بعيْنَي تشارلي الباحِظَّيْن بكلً سرورٍ. إنّها على الأقلّ مَألُوفَّان

زفَرَتْ آن:

- اوه! أعْجَز عَن وَصْفِ شُعوري حِيِن كنتُ أَقِف هنَاكُ في



 المُجرّدة، وقد يدهَسُهُ بعضُ طلبِّةِ المّنةِ الثّانيةِ. واسَتها بريسيلا قائلةً:
- انتظري حتّى السّنةِ القادمة!؛ سيبدو علينا الضّحجُر حينها مثل طلّابِ اللّنّةِ الثّانِيةِ كلْهم. الإِحْسَاسُ بالضّآلة مُرعبٌ


 السّنة الثّانية، لكنتّي خِفْت أن يِسبوني فيلًا، أو عملاقًا من إحدى الجزر يِّتات علَى البطاطس .
قالتْ آن، وهي تَجْمُعُ شَتاتَ فلسفتِهِ الَِرِحِّ كي تَلاًَ ذهنَها
المُقفِر:



في بلدتِنا. اعتقَدنا آنّنا سنواصلُ حياتَنا هناك، غَير أنّ البِساطَ






 تلك الجميلةِ ذات العيونِ العسَليّةِ والفِّمِ المقّسّس؟
 بدا لي دون أصدقاءَ، كانت وحيدةً مثلي. في الواقِّ، أنا لديّ الِيّ أنت، أما هي فو حيدةٌ تَامًا.




 خاصّةً في يومِكِ الأوّلِ في (ريدمونده، فالِّكِّالُ فانٍ.

قالتْ آن:
 إذا ما كانتِ المكانَ الُُناسبَ للتّرويحِ عنِ النّفسِ، لكُنّها

المكَانُ الو حِيد المُتاح الّنّي يموي أشجارًا، وأنا أحتاجُ إليها.


جفْنَيَّ، وأحسَبُ نفسي فِي غابِاتِ ا(آفونلي".
 سانت جون أبقَى على جفنينهُ مغتو حِيْن. عَبَرتْ آن وبريسيلا بوّابةَ اللّخولِّ، ثِّمّ القوسَ المجريَّ الضّختمَ

الّذي يعلُوه الأسلُ، رمُُ إنجلترا.
(".........)، قرأتْ آن في رهبة.




على شاهدةٍ رماديّةٍ باليةٍ:

 حين تقاعد بسببِ تَدهُوُرِ صِحّتِه. كان ضابِّا وفيًّا، وابَا حنونًا. توفِّي في 29 أكتوبر 1792 بسنّ الرّابعة والثّثانين، .

 يُحيط بها. أتساءل إذا ما كانوا أنثُؤوا عليه في حيَّاتِهِ قالت بريسيلا:

- هذه شاهدةٌ أخرى. أنْصِتي!:
(إلى ذكرى ألكسندر روس، الّني توفّيّ في الثّاني والعشرين


 قالتْ آن متمعْنةً






 هذا المَكان. انظري! لسنا بمفردِنا هنا. هناكَ فتاةٌ فٌ في طرَّف الدّرب.







اقْتَعَت وِسادةً ضخمةً فوق لوحِ حجَريٍ رِمَاديٍ. كانت فاتنةً دون










 ورسمَتْ ابتسامةً بشّوشَّة، ودودةً، لا خَحجَل فيها ولا تأنيبًا للضّهميرِ،

وقالتْ مُتحسِّرةً:
 "(ريدموند) هذا الصّباح. أخربِاني!؛ كان الأمر فظيعًا، أليس

انفَجَرتْ آن وبريسيلا ضاحِكَتَّن، وتِبِتْهِ الفَتَاةُ ذاتُ العينَيْن
العسَلِّيّنْنُ

- لا أصدّق أنّي فعلت ذلك، أتعلمان؟ لنجلس معًا على هذا القبِر، ونتعارف، لن يكون الأمر صعبًا، أنا واثقةٌ أنّنا

سنتحابّ، حدَستُ ذلك حالما رأيتكها في "ريدموند) هذا
 "عَلْ مَ تْفْعل؟؟"، سألتْ بريسيلا.

- لأنيّ، بكلّ بساطةٍ، كنتُ متردّدةً. لا أستطيعُ اتَّاذَ أيِّ قرارٍ

 المُرعِبُ، لكنّي وُلدتُ هكنِا، ولا طائِل من إلْقَاء اللّوْم علِّى نفْسي. لم أتمكّن من اتشّاذ قرارِ الحديثِ إليْكما، رغم أنيّ أردْتُ ذلك بشِدّةٍ
"ظننّاكِ خحجولةً جدًّا ."، قالتْ آن.
- أبدًا ياعِيزَتي! الخَجَلُ لِيْ من عُيوبِ، أو مِن شِيَمْ فيليبا جوردون، فيل لَو شئتّا، نادِياني فيل . وأنتا، ما اسماكـا؟؟

أَشَارَتْ آن:

- هذه بريسيلا جرانت.

قَالَتْ بريسِيلا:

- وهذِه آن شيرلي.

تَمّم نطَقَتا معًا في آنٍ:

- ونـحْنُ مِن المِزِيرَة.

قالتْ فيليبا:

- أنا مِن "بولينغ بروك")، ("نوفا سكوتيا").

صاحتْ آن:

- بولينغ بروك! لقد وُلْدتُ هناك - صدقًا؟ هذا يجعل منك (بلونوز)(1) إذن!

ردّتْ آن:













 أليس كذلك؟ أخبراني، كيف أبدُو لكها؟

انْفجَرتْ بريسيلا ضاحكةً، بُجدّدًا، مِنَ المُفارقِة بينْ سَذاجةِ


- صباحُا، بَدَوتِ أبملَ فتاةٍ في "ريدموند.

افترّ تُغْر فيل عن ابتسامةٍ ساحرِةٍ








إذا أردتًا.
قالتْ آن ضاحكةً:
 من أحرٍ. فلا تُرهِقي نْسَكَك







- في شارعِ (اسانت جون)، البيت عدد ثمانيةٍ وثلاثين. - هذا رائعٌ. أتدرِيان؟ أسكُن جِوارَكم، في شارع "والاس"،



 وإنّا نصفُها. أعْشَقُق القِطَط الّتي تغْفُو على السّتجّادِ قُبالةَ نارِ

 وفعَلَتِ القِطط أيضًا. لو رأيتُا أنْنَي في الصّباح المُوالي، ودِدْتُ لو أنّ لم أَغَادِر بيتي قطّا
- لا أعلم كيف اتُّذذِتِ قرارَ المَجِيء إلى "ريدموند") ما دُمْتِ كثِيرةَ التّرَدُّد.
- بورِكتِ ياعزيزَتي. لستُ مَن اليَّخَّ القَرَار. والدي من أرِّ أراد
 أن يَتَصوّرَنِي أدرسُ مِن أجلِ الحصولِ على إجازِتِ؟ ليس لأنّي لا أقدر على ذلك، لكنيّي أحار في استغلال ما لديّ من ذكاء.

قالت بريسيلا في غُموضٍ: ! او -

- نعم، في استعماله عناءٌ كبيرٌ. كلُّ الحاصِلينَ على الإجازةٍ








 على الزّواجِ. تُّ، كيف كنتُ سأقرّرُ أيَّ رجلِّ أتزوّ

سألتْ آن ضاحكةً:

- أيو جد الكثيرِ منهم؟؟
- كانوا أكداسا. يُعجبُ فتيانٌ كثيرُون بِي أيَّا إعجابِ. لكنّ


أو مُعدِمين. أتعرفان؟ عليّ أن أتزوّج رجلًا ثريّا

- أمضطرّةٌ أنت؟





كنت أعرف جيّدًا أنيّ لو اخترت أحدَهما، فسأندمُ كاملَ
حياتِي لأنّي لَم أخترْ الآخر.
(ألمَ تقعِي في حبّ أحدِهما؟")، سألت آن في تردّدٍر، فالحديثُ إلى
أححِ الغُرباءِ عن هذا السّرِّ الّذي يغيّرٌ حياةَ المرْءِ تَامًا ليس يسِرًا.

- لا، يا إلمي، لم أُحبَّ أحدًا. ليس هذا من شِيَمي. ثمّ، أنيّ لا

 فهـا شابّان فاتنان، وكالاهما يعجبانني بشدّةٍ حتّا حتى أنيّ أجهِلُ مَن مِنها يشدُّني أكثر، وهذا لُبُّ المُشُكلَة. ألكس أشدُّ وسامةً، وأنا لا يسعني، طبعًا، الزّواجُ من رجنِ رجلٍ تنقُصه
 كامِل الأَوْصاف، لكنّي لاَ أحبّذ الزّوراجَ مِن رجلِ مثاليٍ لا

بجال للديه للخطا!
"(لماذا لا تتزوّجين ألونزو إذن؟؟)، قالت بريسيلا بنبرةٍ عميقةٍ.
قالت فيل في أستى:

- أَرتبِطُ برجُلٍ يُدعى ألونزو! لا أظنّني أحتملُ ذلك. لكنّ
 الاعتحلرُ عليه. لا يمكنُ الاعتمادُ على أنفي، فهو سليُلُ آلِّ آلِّ جوردون، لكنيّ أخشى أن يتحوّلَ إلى أنفِّ آلِ بايرن كلّى الّا
 على إرْث آل جوردون. أمّي سليلة آل بايرن، وأنفُها كذلك أكـ

انتظرا حتّى تَرْنه. أحبّ الأنوف الجميلة. أنفكِ جميلُ جدًّا
 ألونزو! لا، لا يسعني اتِّناذ القرار! لو أمكنني فقط أن ألمن
 جفنيّ، وأخزَّها بدبّبُوسِ قِّعاتٍ، لكان الأمر أيسر. -سألتْ بريسيلا:

- كيف كان شعور ألكس وألونزو حين قَدِمتِت إلى هنا؟


 كبيرةٍ من الشّباب الوسيمين في "اريدموندا" لا شئيء يُسِعدني أكثرَ من ذلك. لكنْ، ألا ترين أنّ طلّابَبَ السّنةِ الأولى ليسوا
 انصرف قبل جبيئكما. سمعْتُ صديقَه يدعُوه جلبرت لر فيقه عينان جاحظتان، هكذا. . أتنْوِيان الذّهابِّهُ لا تذهبا

الآن!
قالت آن ببرودٍ:

- علينا النّهابِ. صار الوقْت متأخّخرًا، لديّ ما أقوم بهـ

نضضتْ فيليبا، وأحاطتْ كليهِ| بذر اعيْهِا، وقالتْ:

- ستأتِيان لزيارتِي، أليس كذلك؟ وستِ وسأذنان لي بزيَّرتكما. أَوَدّ

أن نُصبِح صديقات. لديّ مشاريع لكُكا. لمَ أزعِجْكما بعببِي، أليس كذلك؟
ضحِكتْ آن، وقالتْ:

- ليس تاما.
- لستُ غبيةً كها أبدو. اقبلي فيليبا جوردون كا خلقا خلقها بارئها


 الحديديّ، انظرا!؛ تقول الشّاهدة أنّه لِأحِدِ البِنُود اليافعين، لقِيَ حتفَه في المُعرُكَة بين سفينتي (شانون) وا(تشُيسيبك)، تخيّالا ذلك!
وقفتْ آن قربَ السّياج، ونظرتْ إلى الشّاهدةِ، فارتجفتْ من





 في عرضِ الخليجِ مظفَّةَ، وهي يَجُّ البارجةَ (اتشيسيبك) كغنيمةِ
حربٍ.

ضحِحتْ فيليبا، وشدّتْ ذراعَ آن:

- عودي إلينا آن شيرلي!، عودي! أنت على مسافِّة مئةِ عامٍ من الآن. عودي!
عادتْ آن وهي تُطلقُ زفْرةً. تألّقتْتْ عيناها في رقّةٍ، وقالت: - طالما أحَبَبْتُ تلك التصّةَ القديمةَ. أحببتها زَغم انتِصار


 البليغَة"). إنّا أُمْنِيّةُ كلِّلِ مُحارِبـ
انتزعتْ آن زهراتِ الثّالوثِ البنفسجيّةَ الّتي كانتْ ترتِبيها، وأراحتْها برفقٍ، على قبِِ الفتَى الّْذِي قَضَى نحْبَه في المُعْركةِ البَحريّةِ

سألتْ بريسيلا بعد انصر افِ فيل: - حسنًا، ما رأيَكِ بصَدِيقتِنا المِدِيدَة؟
 الغباءٍ الّذي تحدّثتْ عنه. إبّا طفلةٌ جهيلةٌ ومدلّلّةٌ، و لا أدري

إذا ما ستنضـجُ يومًا مٌا
استفسَرتٌ بريسيلا بنبرةِ الحـاسِم:

- أعجَجَتني أيضًا . إنّا تتحدّث عن الفتيان مثل ("وبي جيليس").
 ودِدتُ أن أضْحكَ مِن حديثِ فيل. ما السّببُ يا ترى؟
- الأمرُ يُختِلف. تَعِي روبي جيّدًا تأثيرَها على الفتيانِ. فالحُبِ

 في حين تَحَحَّث فيل عن مُعجَبيها، كَمَن تُتحدَّثُ عَن رِفاقِها. هي تَسْتمْتِع برؤيةِ الفتيانِ يَو مون أن تبدوَ شعبيّةً وحبوبةً. وحتّى ألكس وألونزو، اللّنين لن يكون بوسعي أن أفرّق بين اسميهـا بعد اليوم، فإنّها ليسا في نَظَرِها أكثرَ من رفاقِ لِوِ يُرِيدان اللّعِبَ معها إلى الأبِِ. أنا سعيدةٌ بلقائِها، وسَعيدةٌ بِّيْيارتِنا لَمَبْرَة (اسانت جون". أظُنّنِي مَّدْتُ، هذه الظّهيرة، جذورًا صغيرّة فِّ في تربة (اكينغسبورت". آمل ذلك حقًّا، لأنيّ أبْغَض الشُّعور بأنّ
جُذُوري تَتَدَّ في تُربةٍ أخرى.


## (5)

## رسائل من آآفونلي"

طيلة الأسابِيع الثّلاَثَّةَ المُوالِية، تواصَل شُسور بريسيلا وآن












 ذلك منصبَ شُرِي ومسؤُوليّة، في رأي الظّلبة الجُدِدِ على الأقلّل


يدعونه في (ريدموند")، وكان ذلك شرفًا نادرًا بالنّسبِّ إلى طالبٍ
جديٍٍ.
امتثالًا لطقوسِ التّلقيِنِ، ظلّ جلبرت، طيلة يومٍ كاملٍ، يقطعُ




 الإذلالِ لو دُعِي إليه.
قالتْ بريسيلا مقهقهةً:

- تخيّلي تشارلي سلون بمئزرٍ وقلنسوّةٍ! سيبدو مئل جـّدّتِّه
 حتّى وهو في ثيابِه النِّسائيَّة.
خاضتْ آن وبريسيلا بسُرعةٍ في دوّامَةِ الحَيَاةِ الاجتَاعِيّةِ بـ بـ





 وأحِبّا أصدقائي" شعارًا خفيًّا. أَدخَلْتها في يُسِرٍ إلى دائرةِ علالاتِاتِا

الموسّعةِ، فـُقّت فتاتا (آفونلي" طريقيهها إلى بجتمع "ريدموند")
 مساعدةَ فيليبا، واضْطرِرْن إلى البقاءِ في عُزلةٍ طيلةَ مو سِمهنَّ الأوّلِّ بالجامعة.

بقيتْ فيليبا، بالنّسبة إلى آن وبريسيلا صاحبَّتي النّظرِةٍ الجلادّةٍ



 لُمعجَبيها. حَصَلَتْ على جُلْ الفتيانِ الوسيمين، وتَنافَسِ أغلبُ

 جديدٍ لاَن وبريسيلا في حُبورٍ يُثُيرُ حَنَّ العشاقِ التَّكِيسِين. داعبتْها آن قائلةً:

- ما مْن مُنافسٍ جِدّيٍّ لألكس وألونزو حتّى هذه اللّحظة.

وافقتها فيليبا:

- لا أحَدَ، طبعًا! أُراسِل كِلْيْها كلَّ أسبوع، وأخبرُهُما عن


 جيّدًا السّبّبِ. أيتها الملكة آن! كان من المُفترضِ أن أمهلَ

بعضَ الضَّغِينِةٍ ضدّك، لكنّي أحبّكِ بجنونٍ، وأشعرُ بالحزن








$$
\begin{aligned}
& \text { تحبينتي! أتحَرِّقُ شُوقًا لسماعِ ذلك. } \\
& \text { قالتْ آن وهي تضْحَكُ }
\end{aligned}
$$

 دون بخالبَ، لككنِي لا أعرفُ متى تِّدين مُتّسعًا من الوقبِ لتدرسي.


 المرْتَبَةَ الأُولى في كلَّ الموادّ، عدا مادّةً الإنجليزيةِ الّتي تفوّقتْ فيها

وجدَتْ آن دروسَ السّنةِ الأولى يسيرةً لاجتهادِها، برفقةِ جلبرت، طيلةَ السّنتين الأخيرتين بآفونلي. فتركَ كَ كَا ذلك مُتْسِعًا من


ورفاقَها لـظةً واحدةً. كلَّ أسبوع، كانت أثدُّ لـظاتِها سعادةً



 رابطًا قويَّا بينها، حتّى أشرفتا على الانْصِهار بعدما كانتا مُنْفِصلتِّنْ

بائِستَّنُن
حوت الرِّزمة الأُولى ستُ رسائلَ من طرفِ: جاين أندروز، وروبي جيليس، وديانا باري، وماريلان، والسّيّدّة لِينْد، ودايفي. كانتْ رسالةُ جاين نموذجًا للخطِّ البِميل. إذ شُطبِبْ كلُّلُّ





با

أرْمَلَت روبي جيليس رسالةً متملقّقةً. عبّرتْ روبي عن أسِفِها


 التّتي جاء فيها: (ايبدو جلبرت تمن خلالِّ رسائِله مُستمتعًا بوقتِه في
(اريدموند)، ولا أظنّ تشارلي سلون يمرّ بالحالةِ نفسِها.")، كانت آن
ستسْخَرَ منها كثيرًا.

كان جلبرت يُراسل روبي إذن. طيّبٌ، هذا حقّه طبعًا. لكنّ ما ما
 فألقتْتْ خطابَ روبي جانبًا بازدراءِ.

 مُمُيرةٍ. شعرتْ آن عند قراءتها بأنّها في (آفونلي).





 الّذين اعتلُوا المبْرَ الشّاغرَ في كيسِيةِ (آفونلي"، كتبتْ إلى آن بنبرةٍ مُععمةٍ بالمرارةِ:



 تَامًا، أسوؤهم. يقول إنّه لا يؤمنُ بضهالِّةٍ الوثنيّين. إذا كان الأمرُ

صحيحًا، فإنّنا نكون قد بدّدنا الأموالَ الّتي رَصدْناها مِن أجلِ
 الأحد الموالي سوف تكون بكسُنُ به الالتزامُ بالإنجيلِ والابتعادُ عن المون المواضيع المئيرة. وصل







 تتحدّثي إلى أيّ رجلٍ من خارج الجزير الجيرة!
 أكثر المواقف إضحاكًا في حياتي. قلت لماريلا، الو الو كانت آن معنا

 السّيّد هاريسون، ذلك الميوانُ الضّخمُ، فرعُ القَامةِ، هنا، بِّدِّدًا،
 وصادفَ ذلك وقوفَ القَسِّ عند البابِ، فوثبِ الحيوانُ المنعهورُ (1) إثارة إلى أحد مقاطع الإنجيل، ودليل على أن السيدة ليند ليست ملمة بـ عاما.

كالمصعوقِ ليجد طريقَ الخروج، لكنّه لم يِّذْه سوى بين ساقَي
















 وأظنّ أَنّا لن نر اه بجدّدا، قطُّ



آخر هذا الشُتاء. فقد جلبتْ لي السّيّدةُ سيلاس سلون نموذجًا جميلًا
 كنت، حين أحتاج بعض الإثارةِ، أطالُ ركنَّ الجرائمِ في


 البسيطةِ بشُكل رهيب. وذلك ما يُعِلني أفكّر بالشّيطانِ فِ في سفرِ


الرّبّ.





 الأزهارَ بيديْه عندما تزوّجنا. يبدو زوجُها لطيفًا، لكنّها تتصرّف مثل العوانِس.


 غرقت رسالة دايفي في بحرٍ من التّذمّر منذ البداية:
(اعزيزتي آن، راسلي ماريلا رجاءُ، واسأليها ألّآتربطني جِدَّدا إلى





 سِمِعت السّيّدَة لينْد تطلبُ من القَسّ أن يصلِّلِ من أجلهِا ما ما ها هو
 بذيلٍ جميلٍ يا آن. بالأمس، في المدرسة روى لي ميلتي بولتر قصّة راععة. إنّاحعيقة. كان جو موسي العجوز وليون يليان يلعبان الور وق في



 هل كان الشيطانَ فعلًا يا آن؟ أريد أن أعرف. السِيد السيد كيمبال من "سبنسرفايل" مريضٌ للغاية، وعليه أن يذهب إلى إلما المستفـُسى.
 تقول ماريلا إنّ عليه الإقامة بين المجنانين، وليس في ذلك الكيار المكان.
(1) (1 (1 أخطاء الرّسم والإملاء مقصودةٌ في نصّ رسّالة الصّبيّي الأصلِّة. (2) حبّة يقطين مفرغة تحمل رسماً مُرعبا وشُمعةٌ مُضيئة بداخلها.

إنّه يظنّ أنّ تعبانا بداخله. كيف يبدو الثّعبان داخلنا يا آن؟ أريد أن أعرف. السّيّدة لورنس بيل مريضةٌ أيضًا . تقول السّيّدة لينْد إنّ مشكلتَها تفكيرُها المستمرّ في أحشائها ال، . قالت آن، وطوت رسائلَها. - ماذا لو تعرّفت السّيّدة لِيْند إلى فيليبا؟

## (6)

## المنـتزهُهُ

ولجِت فيليبا حجرة آن ظهيرة ذات سبتٍ مستفسرةً: - ألديكا خططُّ لهذا اليوم؟ ردّت آن:

- سنتجوّلُ في المُنتزه. أعرف أنّه من الأفضل أن أبقى في البيتِ
 ثمّة شيءٌ في المواءِ يسري في عروقي وتبتهِهُ له روحي. سوف ترتعشُ أصابِعي وتخيط دَرَزَةُ معْوجّةُ. لذلك أحتاُج إلى المنتزه والأشجار .
- هل تعني (انحن) شخصًا آخر غيركِ أنت وبريسيلا؟ - نعم، جلبرت وتشارلي، ويسعدنا لو تنضمّين لنا أيضًا. قالتْ في أسَّى: - لكنّي، إذا ذهبتُ سأكون متطفّلةً بين حبيبيّن، وستكون نجربةٌ
جديدةٌ لفيليبا جوردون.
 كلّ الّذين اضطروا إلى تقمّص هذا الدّور ـ ثّمّ، أين ضحايالكِّك
- اوه، سئمت منهمه، ولم أشأ أن يزعجني أحدهم اليوم. ثّهّ، بدأت أشعر بالغربة قليلًا. كتبت إلى ألكس وألونزو

 المساء. كان ألكس سيعدّه مضححكا، لكن ليس اليّ ألونزو

 الخطابين. هذا الصّباح، وردتني رسالةُ ألونزو . اكتَتُفتُ




 وكتزةً مقلّمةً بَألوان اريدموندها من أجل المباريات. هل
 |لجدد؟

قالت بريسيلا، وقد لا لاحظت أنّ آن تستشيط غضبَا، ولن تردّ:


 وظنتُُ أنّها ستكون في مأمنٍ، لكن، أتصدّقان؟؟ جلس

تشارِي سلون على ذلك المقعِِ، ولمَح الوسادةَ ملقاةً خلفه، فالتقطها، وجلس فوقها كاملَ المساء. ياللكارثة! سألـألتي


 أكنْ أملكُ إزاءَهما حولًا

قالت آن ضجرةً:
 لقد صنعَتْ وسادتيْن جديدتيْن الأسبوعً الماضي، وطرّزتْنَها،



 في سرّي أولكَ الّّذين يقطُنون في بي بيوتِ تُعشُقُ بها الوسائِد



يا فيل؟

- سأذهب. وإذا تَكّنتُ مِن السّير برفقة بريسيلا وتشارلي
 يقضي وقتَه مع جاحظِ العينيْن ذاك؟ تصلّبتُ أطر اف آن. لَ تَكُن تَعُنّْ إعجابُا كبيرًا لتشارلي سلون،

لكنّه أصيل (آفونلي"، ولا يِوز لشخصٍ غريبٍٍ أن يسخر منه. فأجابت ببرود:

- تشارلي وجلبرت أصدرقاءُ منذ زمنٍ بعيد. تشارلي فتى لطيفٌ، وليس ذنبَ أن تكون عينَاه هكذا.




 وخاصّة لفيليبا جوردن، حسناءِ الفصل. ستنبهر آن حتُّا، وسترى أنّ بعض الأشخاص يقدّرون قيمته المقيقيّة. سار جلبرت وآن خلف الآخرين، ينعهان بجهالِ المساءِ الخريفيِّيِّ المادئ، تحت أشجار الصّنوبر الممتدّة على طول الدّرب المحيط بضفاف المرفأ.
قالت آن، ووجهها إلى السّلماء البّرّاقة:
- الصّمت هنا كالحنشوع، أليس كذلك؟ كم كم أحبّ أشجار الصّنوبر ! جذور رها اضاربة في كلّ قصص الحبّ عبّ عبر العصصور . كم يرييني أن أتسلّل بين الفينة والأخرى لأتحدّث إليها، وتغمر ني السّعادة بجانبها!
استشهـد جلبرت مُنشدًا:
"وحين تغمرهما عُزلة الجبال مدل تعوينة ِسلوّيّةٍ

t.me/soramnqraa

تنزとُ منهـا /لهموم
كالَينغض الصّنوبر إبره
وسط الرّياح العاتية").
ثّمّ أردف:

- تبدو آمالنا ضئيلةً أمامها، أليس كذلك يا آن؟

قالت شاردة الذّهن:

- إذا ساورني الحزن يومًا، سأسأل الصّنوبر مواساتي. لم يقدر جلبرت على ربط فكرة الحزن بهنا الكائنِ الحيويِّ الجالسِ بجانبه، وفاته أنّ مَن يقدر على صُعوِ حِدِ الجِبالِّ، يسعُه
 اللّتي تتألمّ أكثر . فقال بنبرة مفعمة بالّرّجاء: - أرجو ألاّلتمّ بكِ الأحز ان أبدًا.

ضحكت آن، وقالت:

- لا بدّ منها أحيانًا. الآن، تبدو الحياة لي كأسًا مُلوءةً سعادةً.





لنسُتَّ قوّةًّ وننعَمَ بعدها بالّّ احة، بينما تكون الأحزان التّي نجلبها لأنفسنا، بسبب شُرورِنا أو طيشِنا، أشدّ وطأة. لا داعي للحديث عن الحلزن في مساءٍ كهذا. ألم نخرج للاحتفاء

بفرحة الحياة؟
قال جلبرت كمن يستشعر خطرًا داهمًا. - لو كان الأمر بيدي، لما تركت شيئًا يتسلّل إلى حياتِك غير السّعادة والسرور.

ردّت آن بسرعةٍ:

- لن يكون ذلك مِن الحكمة. لا تكتملُ الحِياةُ دون جَهٍٍ أو عذاب. تعال!، لقد بلغ الآخرون السّرادق، وصاروا يومئون لنا بالانضهام إليهم.
جلس المِميعُ أسفل السّرادق لمشاهدةِ حُمرةِ مغيبِ شمسِ الحِريفِ النّاريّةِ وصفرتِه الشّاحبة. على شر|لمه، لفّ كفَّنٌ من المن الدّخان الأرجوانيّ مدينةَ "كينغسبورت" وأسطحَ بناياتِها وقبابِها. وعلى يمينهمَ، رقد المرفأ المصبوغُ بلونَي الوردِ والنّحاسِ، في ضوء
 خلفها جزيرة ("ويليام" من بين الضّبباب، تحرس المدينة مثل كلبٍ
 منارةٍ أخرى في الأفق البعيد.
قالت فيليبا مأخوذة اللّب":
- هل رأيتم مكانًا بهذه الرّوعة من قَبْل؟ انظروا إلى أبراج الحر اسة أعلى القلعة، قرب بالعَلَم تَاما ألا تبا تبدو كأنّها خارجةٌ

من إحدى الرّوايات؟
قالت بريسيلا:

- بمناسبة الرّوايات، لقد بحثناعن زه زهور الـُلَنْج، لكنّا لم نعثر عليها، طبعًا. أظنّ أنّ موسمها قد مرّ. تساءلت آن:
- زهور الخَلَنج ! إنّا لا تنمو في أميركا، أليس كذلك؟ أجابت فيل:



 بعضُ بُذور الخَلَنج.

قالت آن مغتونةً:

- اوه، هذا مبهج!

اقترح جلبرت:

- لنعبر شارع (امبوفورد) في طريق العودة، ونشاهد قصور
الأثرياء! إنّهّ أجمل شارعٍ سكنيٌ في ("كينغسبورت).

قالت فيل موجّهةً الكلام إلى آن:

- هناك منزلٌ ميّزٌ أريدُك أن تريْه يا آن. لم يشيّده أيّ مليونِرٍ. هو أوّل منزلٍ يعترضنا بعد مغادرة المنتزه، ولا بدّ أنّه قد نـا نـا
 شُيّد. لا تعجبني المنازلُ على جنباتِ الشّارع، فهي جديدةٌ إِّ، ولا أحبّ واجهاتِها الزّجاجِّة. لكنّ هنّ هذا المنزلَ ساحرٌّ،
واسمه ... انتظري حتّى تَريْنه!
 المنزل فعلًا، في نهاية المنتزه. ففي أعلى القمّة، حيث يصبح شـارع


 الخضر اءٌ المغلقة. ورَغم حُلول شهر أهر أكتوبر، امتدّت أمام المنزل

 والفرفين، وزهور الألوسن، والبتونيا، والقطيفة، والأقحوان. الأماميّة. بدا المنزل بجدار القرميد الصّغيّرِ الّني يصل يصل بوّابته

 يملِكه أحد أباطِرة زراعة التّبغ، يبدو فجّا، وهجينا وهنا، واستعر اضيّا مقارنةً به. و كانت تلك نقطة الاختالاف البيّنة بين شيءٍ خخلوقٍ وشيءٍ مصنوعٍ، كا أشارت فيليبا.

قالت آن في حبورٍ:

- هذا أجمل مكانٍ رأيتُه في حياتي. إنّه يمنحني انطباعًا غريبًا


قالت فيل:

- انتههي إلى الاسم بصفةٍ خاصّةٍ! انظري إلى الحروف البيضاء على القوس فوق البّوّابة! (امنزل باتي". أليس ذلك رائعا؟ خاصّة في هذا الشّارع حيث تُدعى البيوت بيساطةٍ : المنزل الصّنوبر")، و"منزل أذن البحر)"، و(امنزل الأرزز)، (امنزل باتي"، من فضلكم! كم أحبّب! سألت بريسيلا: - هل تعلمين من تكون باتي؟

أجابت فيل بنبرة العالِم:

- باتي سبوفورد، اكتشفتُ أنّه اسم السّيّدّةِ العجوزِ مالكِّ البيت. إنّا تعيش هنا رفقة ابنة أبّا أختها منذ مئات السّنين أو ربّا أقلّ يا آن، لكنّ الحيال الشُعريّ اقتضى المبالغة. حاول الأثرياء شراء قطعة الأرض مرارًا ورا، وصارت تقدّر بـروةٍ

 حين نمرّ بها، بستان تفاحِ حقيقيٍ في شـارع (اسبوفورد"). قالت آن:
- سأحلم ببيت باتي هذه اللّيلة، لأنّي أشعر أنّي أنتمي إلى هنا. هل ستسنح لنا فرصةٌ لرؤيته من الدّاخل يا ترى تِّ أجابت بريسيلا بنبرة شكّ: - لا أظنّ ذلك. رسمت آن على ثغر ها ابتسامةً غامضةً وقالت:

إحساسٌ عجيبٌ وغريبٌ، حسٌّ داخليٌّ إن شئتم، يخبرني أنّي سأتعرّف أكثر على ("بيت باتي").


## (7)

## العودة إلى اللّيـار

مرّت الأسابيع الثّلاثة الأولى في (ريدموندل) ببطء شديدٍر ثمّ
 "ريدموند) ذلك، ألْفوا أنفسهم في قلب رحى امتي امتحانات ديسمبر، التّي خرجوا منها بدرجاتٍ متفاوتةٍ من النّجاح. تقاسم كلُّلِّ من آن، وجلبرت،وفيليبا المراتب الأولمبين الطلّابِ المددد، و حصلت بريسايسا

 ليلة الرّحيل، قالت آن:
 غذًا. ولا أنّك، ستكونين في "بولينغ بروك") برفقة ألكس وألونزو يا فيل.
وافقتها فيل، وقالت بين قضمتي شُو كولاطة:

- أتوق كثيرا إلى لقائهر. إنّها شابّابن رائعان، أتعلمان؟ سيكون
 أبدًا أيتها الملكة آن، لآنّك أبيت المجيء معي خلال العطلة.
- (أبدًا)) تعني ثلاثة أيّامٍ بالنّسبة إليك يا فيل. كانت دعوتك لطغًا منك. أودّ زيارةً (بولينغ بروكَّ) يومًا مّا. لكنيّي لا الا أستطيع الذّهاب هذه السّنة. عليّ العودة إلى البيت، فأنت لا
تالت فيلمين ملى شو استهز اءٍ: إليه.
- لن تستمتعي كثيرًا. لن يتعدّى الأمر اجتم|عين للحِياكة، وستخبرك كلّ العجائز بيعض الأمور في حضوركّ، ويتحدّثن في الباقي خلف ظهرك. ستموتين من الضّجر يا بنيّتي. قالت آن في مرحٍ - بأيفونلي؟ احتجّت فيل قائلةَ:
- لن تتخيّلي مدى المتعة التّي ستحصلين عليها إذا رافقتني.
 وكلِّ شيءٍ. أنت غختلفةٌ جدًّا. ستخطفين الأضوراء. هيّا تعالَي معي يا آن!
قالت آن بنبرة مفعمةٍ حنينا:
- صورتكِ عن النّجاح الاجتتاعيّ مبهرةٌ يا فيل، لكنّي سأرسم لك صورة أخرى بدلًا عنها. سأعود إلى بيتٍ ريفيٍّ قديم؛ كان يانعًا بوجودي، وذبل برحيلي، موضعه بين أشجار


وخلفه غابةٌ أسمع بها رقصة المطر والرّيح، وعلى مقربة منه بحيرةٌ لا بدّ أنّها صارت رماديّةً داكنةً. بهذا البيت سيّدتا وِّان


 حيث تحوم أحلامي القديمة، فيها فِراشٌ وثّيٌّ من الرّيش سيكون في قمّة الترف بعد تَربة حشيّة السّرير في السّكن الدّاخلي. هل راقتك صورتي يا فيل؟

كشّرت فيل: - تبدو صورةً مكلّة.

أردفت آن:

- نسيت أهمّ شئٍٍ هناكَ، سأجد المحبّة بانظاري يا فيل، محبّةٍ رقيقةٌ خلصةً، لن أجد مثلها بأيّ مكانٍ آخر في العالم. هذا ما يِعل صورتي بديعةً، أليس كذلك؟ حتّى لو لم تكن ألوانُها مشر قةً جدّا. نهضت فيل صامتةً، وألقت بعلبة الشوكو لاتة بعيدُا، ثمّ الجّهت نحو آن الّتي طوّقتها بذراعيها، و قالت لها بعمقٍ: - أتمنّى لو كنت مמلك يا آن. في اللّيلة الموالية، التقت ديانا آن في محطّة ((كارمودي"). ركبتا العربة سويًّا، وانطلقتا تحت سلماءٍ صامتةٍ، مُر صّعةٍ بالنّجوم. اكتست
(اغرين غايبلز") حُلّةً ازدادت احتفاليّة كلّلما توغّلتا في الطّريق.
 تتراقص في الغابةِ المسكونة. وفي الباحة، أُوقِدتْ شُّعلةٌ تراقِّ
 حين برزتِ العربةُ أسفل أشجار الحَوْر . قالت ديانا عندما تناهت إليها صرخة دايفي:



 ظلّ يمّع الأغصان المجافّة لأسبوعين، ويلحّ على ماريلا لتسمحَ له بسكب شيءٍ من زيت الكيروسين قبل إضرام النّار فههتُ من الرائحة الّتي استقبلها أنفي أنّها سمحت
 أن دايفي سيحرق نفسه ويحرق المِميع لو أذنت له بذلك. ما إن ترجّلت آن من العربة، حتّى كان دايفي يكتضن ركبتيها في جذلِ، ودورا تتعلّق بها بكلتا يدنْها، أيضًا .


 لقاء آن متميةً بالظّلال، لأنها كانت تخشى أن ترى دموع الفرح

في عينيها، عيْني ماريلا الصّارمة الّّي كانت دومًا ترى أنّ إظهار العواطف غيرُ مناسبٍ تُامًا. ووقفت السّيّدة لينُد خلفها فيا في حُنوّ الأمّهات مثل الأيّام الخوالي. فأحاط بآن ذلك الحبّ الّني وصينّ وصفته

 حين جلسوا إلى طاولة العشاء، وغدت وجاء وجنتاها زهريّة اللّونون، وافترّ ثغر ها عن ابتسامةٍ فضّيّةٍ قرّرّ تلِّ ديانا قضاء واء اللّيلة معها أيضًا .
 طقم فناجين الشّاي الّذي تزيّنه الورودد، و كان ذلك أقصى ألصى ما جادت به طبيتها الصّلبة.
قالت ماريلا بتهحّمّ، حين همّت البنتان بالصّعود إلى الدّور
العلويّ: - أظنّ أنّكما ستثرُ ثران كامل اللّيلـ
 أومأت آن في حبورٍ:

- أجل، لكنّي سأضع دايفي في فراشه أوّلا. لقد ألحّ عليّ. قال دايفي وهما يعبران الردهة: - أتُراهنين؟ أريد أن أتلُوَ صلواتي ألمام ألما أحد مّا. لا تعجبني
تلاوتُها بمفردي.
- لست بمفردك يا دايفي. الرّبّ يصني إليك دومًا.
- طيّبٌ، لكنّي لا أراه. أريد أن أصلِّ أمام شخص أراه. غير أنّيّ لن أتلوَهِا أمام ماريلا أو السّيّدة ليُنْد.
بيد أنّ دايفي لم يبد مستعجلًا بعد ما لبس قميص نو نومه الرّماديّ. وقف قبالة آن، وظلّ يقلّب قدميه الحافيتين على الأرضيّة،


## قالت آن:

## - هيّا يا عزيزي. اجث على ركبتيك.

اقترب دايفي، وحشر رأسه في حضن آن، لكنّه لم يمث على ركبتهه. وقال بصوتٍ مكتوم:

- لا أريد أن أصلّي. لمأرغب في ذلك منذ أسبوع. لم.... لم أحلّ ليلة البارحة، ولا حتّى اللّيلة الّتي سبقتها.

سألته آن بلطف:

- لم يا دايفي؟

توسّل إليها قائلا:

- ألن ... ألن تغضبي لو أخبرتك؟

رفعت آن المسد الملفوف في قميص النّوم الرّماديّ إلى ركبتيها، وداعبت رأسه بساعدها، وسألته:

- هل أغضب منك حين تخبرني بعض الأشياء يا دايفي؟ - لا، أبنًا. لككنّك تأسفين، وذلك أسوأ. ستحز نين كثيُرًا اعندما أخبرك كهذا يا آن، وستخجلين منّي، على ما أظنّ.
- هل اقترفت أمرا سيّئا يا دايفي؟ وهل هو سبب امتناعك

عن تالاوة صلواتك؟

- لا، لم أفعل شيئًا سئًّا بْلُ. لكنّي أريد القيام به.
- ماهو يا دايفي؟

نطت دايفي بصعوبةٍ:

- أريد. . أريد أن أقول كلمةً بذيئةً يا آن. سمعت صبيّ السّيّد هاريسون يتفوّه بها أحد أيّام الأسبوع الماضية المي، ومنذ ذلك الك الحين، أردت أن أكرّرها كامل اليوم، حتّى أثناء صلاتي.
- قلها يا دايفي.

رفع دايني بصره نتحوها مذهولًا:

- لكن، إنّها كلمة بذيئةٌ للغاية يا آن.
- قلها!

نظر دايفي إليها مرتابًا، ثمّ تفوّه بالكلمة البغيضة في صوتٍ خافتٍ. دفن رأسه بعد ذلك في حضنها بجّدًّا، و قال نادما: - اوه، لن أقولها مرّةً أخرى أبدًا يا آن... أبدًا. لن أرغب في التّفوّه بها قطّ. أعلم أهنا سيّة الكّ، لكنّي لم أظنّها... لم أحسبها

هكذا.

- لا، لا أظنّك سترغب بقو لـا ثانيةً يا دايفي، أو حتّى بمحجّد التّفكير بها. لو كنتُ مكانك لما بقيت كثِرًا مع أجير السّيّد

هـاريسون.

قال دايفي متحسّرًا:

- إنّه يُصدر صيحة حربٍ شرسةٍ.
 الكللمات ذهنك، وتنفض عنه كلّ شيءٍ إنسانٍِ وطيّبٍ.

قال دايفي ذاهل العينين:
. 8 -

- إذن، لا تخرج مع الّذين يتفوّهون بها! والآن، ألا ترغب بتلاوة صلواتك يا دايفي؟
جثا دايفي على ركبتيه، وقال في لهفةٍ:

 التّفوّه بتلك الكلمة.
 وعلى مائدة الإفطار، كانتا نضرتين، برّا اقتي العينين، من أثر ساعات التناجي وإفراغ الفؤاد الطّويلة.
لم يتهاطل الثّلج هذا الشّتاء، لكن، ما إن عبرت ديانا الجِسرَ
 الحقولِ والغاباتِ النائمة. وسرعانِ ما ما اصطبغت التّلالِ والسّفوح بغِلالةٍ كئيبةِ، فأشبهت عروسا غطّى الخريفُ الشّاحبُ شعرَّهِّها بطَرَةِّة بيضاءَ، وجلست في انتظار العريس الّذي لم يكن سوى

فصلِ الشّتاء. وهكذا اكتسى الكريسماس بياضًا ناصعًا. ومرّ يومها

في المساء، وردت رسائلُ بول والآنسة لافندر وهداياهما، ففتحتها آن في مطبخ (اغرين غايبلز البهيجِ الّذي غمرته رائحةٌ زكيّةٌ، وقالت:

- لقد استقرّ السّيّد ايرفينغ والآنسة لافندر في منز لما الجديد.
 ثمّة رسالةٌ من تشارلوتا ذي فور ور أي أيضًا. إنها لم تعتد ("بوسطن)"، وتفاقمت غربتها بشكلٍ غيفٍ لافندر أن أذهبَ إلى بيت الصّدى وأوقدَ نارًا التغير المواء، وأتحقّقَ من عدم تعفّن الوسائد. أُظنّي سأصطحب ديانا إلى إلى
 كم أودّ لقاء ثيودورا! بالمناسبة، هل يزال لودوادوفيك سبيد يواعدها؟ قالت ماريلا:
- هذا ما سمعته. على كلّ حالٍ، يئس النّاس من المواعدة الّتي
لا تفضي إلى الزّواج مكتبة سر من قرأ

قالت اللّيّدّة لينْد:

- لو كنت مكان ثيودورا لاستعجلته قليلًا غير أنّي لا أترقّبُ قيامها بذلك.

وردت أيضًا رسالةٌ ساخرةٌ من فيليبا، تتحدّث عن أفعال ألكس وألونزو وأحاديثهها وردّ فعلهًا حين التقياها وعِلاوناوة على ذلك كتبت لآن:




 قرأتها. وأنت يا آن، لن يخِفق قلبك سوى لفارس أحلامكا كِك أليس



 لا تسأليني عن سبب ذلك. فكا يقول اللّو رد دوندراري، (آمّة أمورٌ لا أحد بوسعه فهمها. هل سبق أن ركبت التّرامواي، ثمّ اكتشفت أنّكِ لا تحملين ثمن التّذكرة يا آن؟ منذ أيّام، وقع لي ذلك فأحرجني. كان مان معي قطعةٌ


 أخذتني رجفةُ أخرى. بحثت عنها في جيبي الدّاخليّ الصغير، دون

جدوى. فارتجف كلّ جسدي دفعةًّ واحدةً. نزعت فقّازيّ، وأر حتها
 ونفضت ثيابي، وتفحّصت الأرضيّة. كانت العربة مكتظّةً بالرّكّاب العائدين من الأوبرا، وظلّ جميعهم يمّاّقون بي، لكنّي لم أكترث همم. ولّا لم أعثر على ثمن تذكرتي، استنتجت أنّي وضعتها في فمي،


 ويحتجّ بحجج واهيةٍ كم تَنّيت ألكس أو ألونزو إلى جانبي! لكنّهِا لن يكونا هناك لأنّي، فقط، تمنّيت حضور هما. لو لم أتمنّاه لتواجد


 على العناية الإلفيّة.

حين تلاشى كلّ أملٍ في الملاص، ومدّ السّائق صندوق الأموال
 فأنا لم ابتلعها في نهاية الأمر . التقطتها بكل بـل بساطةٍ من سبّابة فنّازي ووضعتها في الصّندوق. ابتسمت بعد ذلك للجميع، وشعرت أنّا با با تجربةٌ جميلةٌ)! .

كانت زيارة بيت الصدى واحدةً من الأشياء المِميلة التّي حدثت في تلك العطلة. عادت آن وديانا إلى هناك عبر غابات الزّان،

تحملان سلّة غدائهما فتحت آن بيت الصّدىى، الّّني ظلّ مغلقُا منذ



 وتظهر تشارلوتا على الباب بأثر طتها الزّر قاء وضحكتها الئها الواسعة، ويَضر بول الغارق في أحلامه أيضًا. قالت آن ضاحكةً:

- تُشعرني العودة إلى هنا أنّي شبٌ يُ يول في ضي ضوء القمر ـ لنخرج ونختبر وجود الصدى! الجلبي البوق القديم! لم يتغيّر مكانه،
إنّه خلف باب المطبخ.

كان الصّدى في الموعد. تردّد خلف الوادي الأبيض، وحين خفت نهائًّا، بعد مرور نصف ساعدِ المٍ على المغيب الشّّتويّ المصبوغ بلون الورد والزّعفران، ألقت الصديقتان نظرةً أخيرةً على بيت الصّدى، وانصرفتا.

## (8)

## الخطوبـةُ الأُولى



 قُرب الأسطح مثل غخلوقٍ تائه، بينها ارتطم الثّلج بز جانِج النّو افذ

المرتجفة.
قالت آن لجلاين أندروز الّتي أتت لتمضيَ الظّهيرة وتبيت إلى
جانبها:

- إنّا ليلةٌ يضمّ النّاس فيها بعضهم بعضا تحت دثّارهم، ويعدّدون نعم الـياة.
لم تعد جاين تفكّر بنعم المياة، بعد أن احتضنت آن في غرفتها الصّغيرة، وقالت بجديّيّةٍ
- هل يمكنتي أن أخبرك أمرًا يا آن؟

غلب النّعاس آن بعد حفلة روبي جيليس اللّيلة الماضية. ففضّلت الخلود إلى النوم على الإنصات لأسرار جاين المملّة، تلك الأسرار الّتي لم تلك أدنى فكرةٍ عنها. ربّا طُلبت يد جاين لاين للّزواج

أيضًا، فقد أُثبع أن روبي جيليس غطوبةٌ لمدرّس من ("ببنسرفايل"، ذلك الّذي كانت كلّ الفتيات متيهاتٍ بحبّه.
قالت آن في قرارة نفسها (اقريبًا أظلّ الفتاة الو حيدة العزباء بيّاء بيننا
نحن الأربعة)، ثمّ أردفت بصوتٍ عالٍ:

سألتها جاين بوقارٍ:

- ما رأيك بشققيقي بيلي يا آن؟

 المدوّر، الأبله، دائم الابتسامة. وهل يفكّر النّاس بيبيل أندروز؟؟ قالت بتلعُمٌr - أنا.. . أنا لا أفهمك يا يا جاين. ماذا تعنين بالتحديد؟
- سألت جاين دون م مواراةٍ:
- 

 أن يرتقيَ عدم اكتراثها به حين تلقاه إلى مصافّ الإعجاب؟ إلام
كانت ترمي جاين؟

وضّحت جاين في هدوءٍ:

- أعني، هل تقبلين به زوجًا؟
- زوجا!

كانت آن تجلس على السّرير لتو اجه معضلة رأيها في بيلي أندروز.
خرّت على الوسائل، وانقطعت أنفاسها، ثمّ سألت متعجّبة:

- زو جا لمن؟
- لكِك، طبعًا. يودّ بيلي الزّواج منك. كان دومًا متيًّا بحبّكّك، وقد منحه و الدي الضّيعة الشمليّة، ولا ينقصه شيءٌ ليّزوّجَجَ لكنّه خَحِّل جدًّا من مفاتحتك في الأمر، فطلب منّي أن أحلّ مكانه. رفضت أوّلًا، لكنّه هر سلني حتّى قبلت. ما رأيك يا

آن؟
هل كان حلُ)؟ أم هو أحد الكوابيس الّتي يُلفي المرء نفسه داخلها غخطوبًا أو متزوّجًا من شخصيٍ لا يكِّه، أو لا يعرفه، دون أن يعلم كيف انتهى به الأمر هناك؟ لا، لقد كانت، هي آن شيرلي، مستلقيةٍ على سريرها، بكامل وعيها، وكانت جاين أندروز إلى جانبها، تخطبها للزّواج من شقيقها بيلي. لم تعرف آن أتضحكك أم تتميّز غيظًا. لكنّها لم تشأ جرح مشاعر جاين.

- لا يمكني الزّواج من بيلي. لم تخامرني الفكرة قّطّ. - أعلم ذلك. فبيلي لا يغازل لشدّة خحجله. فكّري بالأمر آن. بيلي شـابٌّ لطيفٌ. أعرفه جيّدا لأنّه شقيقي. ليس له عاداتٌ


في يدٍ خهرٌ من عشرة فوق الشّجرة. أو صاني أن أخبرك أنهّ على استعداد لينتظرك حتى تُتمي دراستك الجامعيّة إذا أردت، رغم أنّه يفضّل الزّواج خلال الرّبيع القادم قبل بداية موسم
 أحبّ أن تصبحي شقيقتي!
قالت آن في حزمٍ.

- لا يمكنني الزّواج من بيلي. لا طائل من التّفكير في الأمر يا جاين. لا أفكّر به على هذا الشّكل، وعليك وعليك إخباره بذلك. - شككت في قبولك. تنهّلدت جاين في استسلامِ، وشعرت أنّا بذلت أقصى جهدها، ثمّ أردفت:
- أخبرت بيلي أنّه لا طائل من طلب يدك، لكنّه أصرّ. حسنًّ، لقد اتخّذت قرارك يا آن، وأرجو ألّا تندمي.
كانت جاين تتحدّث ببرودٍ. من المؤكّد أنّ بيلي الو لمانَ لا يمِلك


قد رفضت عرض أخيها سليلِ آلِ أندروز من (آفونلي". وفكّرت
 ابتسمت آن في الظّلام من فكرة ندمها على رفض الزّواج من

بيلي أندروز.

قالت بلطفٍ:

- أرجو ألاّيُغضب الأمر بيلي.

تحرّكت جاين كأنّا ترمي برأسها فوق الوسادة آلادي



 (الا، طبعًا.آ، قالت آن التّي لم تكن ترغب بأيّ حالٍ في إفشاء رغبة بيلي أندروز في الزّواج منها، مفضّاً إيّاها إِا على ناتي بلويت. ناتي بلويت! قالت جاين:

- والاَن، أظنّ آنّه يِدر بنا الخلود إلى النّوم




 وسلو كِها بسبب رفضِ آن لشُرفِ مصاهرٍِ ألِ أندروز، اختلت آن
(1) مسر حية تراجيدية للمسرحي والشاعر الإنجليزي وليام شـكسبير.

بنغسِها في الغرفةِ المطلّةِ على الشُّرفِة، وأغلقتْ بابَها، ثمّ انفجرتٌ ضاحكةً، أخيرا. وفي غمرة الأفكار، قالت في قرارة نغسها:








 جميلةً وشاعريّة. وسوا ء تعلّق الأمر بفارس أحلحا ولامها الّذي ستقول

 وسيِا دائز)، داكن النّظرات، فصيحًا. فإذا رفضته، أخبرتْهُ في رقِّةٍ

 فخورةٌ بها وحزينةُ في آنٍ واحِرِ




به. أهذه كلّ قصّتها؟ أيّ انتقام هذا؟ ضحكت آن، ثمّ تنهّدت، وفقد حلم الآنسة الصّغيرة كلّ بريقه. أيكّقّ هذه التّجربة المّ المّلمة أن
تتواصل حتّى تصبح تافهةً وركيكةً؟

## (9)

## الصَديق العاشِق

انقضت الفترة اللّدراسيّة الثّانية في (ريدموند) في سرعة الأولى. استمتعت آن بكلّ مراحلها: التّنافسُ المثير في الفصل، إقامةُ صداقاتٍ جديدةٍ أنشطةُ المِعيّات التّي صارت تنتمي إليها، توسّعُ
 ثوربورن لدراسة الإنجليزية. وكان ذلك يعني عودتها إلى (اريدموند")

 لزيارة البيت عدد 38 في شارع (اسانت جون)". كان يرافق آن في كلّ شؤون الجامعة، وكانت تعلم أنّ اسميهـا اقترنا بكا بكلّ الأحاديث والنّميمة في (ريدموند)". غضبتت حيال الأمر كيّيرًا، لكنّها كانت

 في مصلحتِها، لأنّه يسلّ على أكترِ من شابِّ في " "ريدموند" إمكانِّةَ مرافقِة الطّالبِة اللّشيقةِ، ذاتِ الشّعر الأحمر، والعينين المتالألئتينِ كنجوم اللّيل. لم تُحِط آن فيليبا علمًا بحشد الضّحايا الّذين كانوا يتبعونها منذ

سنتها الجامعيّة الأولى. ثُمّة طالبٌ جديدٌ، نحيفٌ ولامعٌ، وطالبٌ
 زيارة آن في بيتها ليتناقشا حول المفاهيم المعقّدة والمواضيع اليسيرة
 مشاعره الحقّة لآن. فقد استعاد موقع رفيق أيّام الدّراسة في (آفونيلي" بالنسبة إليها، وهكذا فقط أمكنه كبح مشُاعره أمام تهافت عشّاقها
 عن كلّ أفكاره السّخيفة، رغم أنها فكّرت طوت طويلا في أسباب ذلك.
 اللّليالي، طلب تشارلي سلون الجالس على وسادة الآنسة آدا من آن








 الخترق قوقعة تشارلي، فأمسك بتبّعته واندفع خارج البيت عمرّ الوجه. هرعت آن إلى الدّور العلويّ، تعثّرت مرّتِين في وسائد الآنسة

آدا، ألقت بنفسها على سرير ها، وذرفت دموع الغضب والمهانة. هل انحدرت إلى حدّ الحصام مع أحد أبناء سلون؟ هل كار كانت كللمات تشارلي سلون قادرةً على إغضابها؟ هذا انحطاطٌ أسوأ من المنافسة

مع ناتي بلويت.
انتحبت آن على وسادتها في حقدٍ:

- أتمنى ألاّ أرى هذا الكائن البشع مجّدا. لم تستطع تفادي رؤيته مرّة أخرى. غير أنّا كانت تلتقيه في الشّارع أو الجامعة فحسبُ، وفي كلّ مرّةٍ كانِّ كانت تحيّته باردةً تَامًا توتّرت العلاقة بين رفاق المدرسة القدامى سنةً كاملةً تقريبًا. صرف تشارلي عواطفه المجروحة نحو طالبةٍ بدينةٍ زرقاء العِّهِ العينين، ورديّة البشرة، قّدرتها حقّ قدرها. غفر لآن، وعاد مهذّبا نحوها، لكنّه أظهر بعض التّعالي كي تدرك أكنّا خسرت عندما
ذات يوم، هرعت آن نحو غرفة بريسيلا، وقالت:
- اقرئي هذا.

ودفعت نحوها برسالةٍ.

- إنّا من ستيلا. سوف تحلّ بريدموند السّنة القادمة. ما رأيك
بفكرتها؟ إنّا فكرةٌ رائعةٌ يا بريس .
- سأجيبك متى قرأت الرّسالة.

وضعت درس اللّغة اليونانيّة جانبًا، وتناولت رسالة ستيلا. كتبت ستيلا ماينارد إحدى صديقاتهنّ، المدرّسة في أكاديمية كوينز:
(اسأستقيل من التّدريس يا عزيزتي آن، وأرتاد المامعة السّنة القادمة. بـا أني أتممت سنتي الثّالثة بكوينز، فبإمكاني التّسجيل في
 يومًا مّا، سوف أكتب أطروحةً عن ("بؤس مدرّسةٍ في الأرياف")،
 غير قبض مرتّباتنا. ستصدح أطروحتي بحقيقتنا . لا يكاد يمرّ أسبوعٌ



 صرت أبتسم في صمتٍ وشموخِ. أنا مسؤولةٌ عن تسعة فصول



 والحِر اثة. وفي خضمّ محاو لاتي المَحمومَّة لحشر كلّ أنواع المعلومات والبحوث في ستّ ساعاتٍ في اليوم، لا أستغرب أن يشعر الأطفال مثلم| شعر الصّبّيّ الّذي تمّ اصططحابه لأول مرّة إلى البيوغراف (1)، (1) آلة أمريكية لعرض الصور استعملت لأول مرة في نيويورك 1896، وهي تقنية مهّدت لظهور السينها.

فتذمّر قائلا، (اعليّ أن أنتظر ما هو آتٍ قبل أن أفهم ما مضى). أشعر الشّعور نفسه الآن.
إذا كنت تتطلّعين إلى الرّسائل الّتي تردني يا آن، أعلمك أنّ ألّة


 تفهم الخطب. راسلني والد سوزي أيضًا يريد أن يعرف سبب

 يعلّمه كلماتٍ بذيئةُ.

 على كلً، لقد استمتعت بالمّنتين الماضيتين، لكنّيّي سأذهب إلى (ريدموند)".
والآن يا آن، لديّ خطظّةُ صغيرةٌ. تعلمين كم أبغض السّكن الدّاخليّ. لقد قضيت به أربع سنواتٍ انِّ وأصابني الضّجر ـ لا لا أظنّني أحتمل ثلاث سنواتٍ أخرى. لم لا نقيم معًا، أنا وبريسيلا وأنتا وانت، ونستأجر بيتًا صغيرًا في (اكينغسبورت)"؟ سيكون أِينّ الأمر أقلّ كلفةً.

 أن سُمّيت جامسينا على اسم والدها جايمس الّّني غرق في البحر

قبل شهر من ولادتها. أدعوها دوما العمّة جيمسي. حسنًا، تزوّجتْ
 الوِحدة. سوف تأتي إلى (اكينغسبورت"، وتدبّر شؤون بيتنا، إذا
 يمكننا الاستمتاع باستقلالنا. إذا قبلتها بالأمر، أنت وبريسيلا، سيكون من الجِيّد أن تبحثا هذا
 أفضلُ من انتظارِ حلولِ الخريف. ويخِّر أن تعثرا على بيتٍ مؤثّثِّ، لكنّنا نستطيع دومًا الحصول على ما يلز منا من الأثاث المكّ المدّس في الغرف العلويّة بمنازلنا وبيوت أصدقائنا. على كلٍ، اليّخِا قراركىا بسرعةٍ واكتبا لي، كي تضع العمّة جامسينا خططط السّنة المقبلة)| .

قالت بريسيلا:
أظنّها فكرةً جيّدةً.
وافقت آن في حبورٍ:

- أنا أيضًا . سكنُّا الدّاخليُّ جميُلٌ دون شكّ، لكنّه ليس بيتًا بأتمّ معنى الكلمة. هيّا بنا نبحثْ عن بيتٍ للإيِيار قبل موعِِ الامتحانَات! لكنّ بريسيلا حذّرتها قائلةً:
- أخشى أن يصعُب العثور على بيتٍ مناسبٍ. لا تأملي كثيرا يا آن. فالبيوتُ الجَميلةُ في الأحياءِ الّرّاقِيةِ تفوق إمكانيّانِّنا

عادةً. سنكتفي بيبتٍ رثٌِ في شارِع يسكنُ أناسٌ لا يناسبنا
 بحثتٌ البنتان عن بيتٍ للإيجار، لكَنّها وجدتا الأمر أشقّ كّا كّا خشيت بريسيلا. كان ثُمة وفرةٌ في البيوت، مؤثّثةٍ أو عاريِّ، غير أنّ أحَدَها واسعٌ جدًّا، والآخر صغيرٌ جندّا، والثّالث باهظ الثّمن، أو

 كانت آن تدعوه، قصرًا معلِّقًا في المواء.
 - علْنْ إيقافُ البحثِ، وانتظارُ حُلول الخَّريف.
 واعتلّ نسيمُه، فتلالألأ الميناءُ أسفقلَ الضّبّباب. أردَفتْ بريسيلا قائلةً:

- يمبَ أن نعثرُ حتّى على كوخٍ نَأوي إليه، أو نكتفي بسكننا الدّاخليّ.
قالت آن، وهي تجول ببصرِها في مرحٍ:



صافية.

- يُعربِد الرّبيعُ في عروقي اليومَ، وتحالً فتنةُ أبريل الجمّ. لديّ

أحلامٌ كثيرةٌ يا بريس، وأنا متفائلةُ، لأنّ الرّيح تهُبُّ مِن
 أليس كذلك؟ حين تهُبّ رياحُ الشّرقَ، أفكّرِّ دومًا بالمطِرِ

 قالت بريسيلا ضاحكةً:
 ملابِسَ الرّبيع؟ ألا نبلدو كأنّنا وُلِّدنا مِن جلديدِّ


 كيف تَتَتَّح!

- وتنتهي فيه الامتحاناتُ أيضًا. سُنَّسَلَّمُ شهادادِنا يومَ الأربَعاءِ المُقبلِ، ونعودُ إلى بيوتِنا بِعْد أُسبُوعِ.

قالت آن حالمةً:




 الحور! لكنيّي أحببت (كينغسبورت) أيضا، وأنا سعيدةٌ

بالعَودةٍ إليها فِي الحُريفِ المقبل. لَولا حُصولي على الِِنْحِةِ الدّراسيّةِ لـا كان لِيِ إلى العوْدِةِ سبيل. ما كنتُ سأجْرؤُ على لْمسِ شيءٔ من مُدّخراتِ ماريلا.

تنهّدتْ بريسيلا:

- أرجُو أنْ نحصُرَل على منْزل. انظري إلى (كينغسبورت)"! بيوتٌ، بيوتٌ في كلّ مكانٍ يا آن، ولا بيتَ مِنْها لَنا. أَوَقَتْها آن:
- توقِّي يا بريس! القَادمُ أفضُلِ . سنعملُ بالمَّلِّلٍ الرّومانيّ:

قاموسي اليوم.

 تتعمّدان المرورَ قُبالة منزلِ باتي. قالتْ آن وهما تِبِيران في المُنحدَرَر:

 غرانت وأخبريني أنيّ أهذي!

 للإيمار ـ الاستعلام بالدّاخل".
- بريسْتِيلا، هل تظنّيّنا قادرين على استئجارِ منزلِ باتي؟


 شارع سبوفورد. قالت آن في حَزم:
- تأخّر الوقتُ على طَرْق الباب. سوف نعون نـود غدًا. اوه يا
 شعرت أنّ مصيري مرتبطُ بيت باتي، منذ رأيتُه أولَّلَ مرّة.


## (10)

## بيْتُ باتي












 وآذان خضر اء. أثار الكلبان انتباه آن على الفور ، وبدوا الها مثل إلمين

يكر سان (بيت باتي).
خيّم الصّمت لبضع دقائق. كانت البنتان متوتّرتين. لم ترغب السّيّدات المسنّات في الحديث، وكذلك فعلت الكلاب الخزفيّة.

أجالت آن بصرها في الغرفة. كان المكان رائعًا. وقع بصرها على






 ثُقُل الصّمتُّ، فَوَكَزتْ بريسيلا رفيقتَها لتَدفَحَها إلى الحَديث.
 صوتٍ خافتٍ:

- رأينا... رأينا إعلانَ إيهارِ البيْت.

قالت الآنسة باتي:



- لا، قرّرنا العُدول عن تأجيرِهـ

قالت آن باندفاعٍ:
 حينئِّ، وضعتِ الآنسة باتي عمَل الحِياكة جانبًا، خلعتِ


كا تنظُر إلى آدميًّ. حذتِ السّيّدتان حَذْوها، فبدا الأمرُ كآنه انعكاسٌ
في مرآةٍ.
قالت الآنسة باتي، وهي تضغط حروفها:
 الصّبايا بأثياءَ غِرِ مفهومة. لم يكن الأمر على هنا الْئ النّحو في
 بنفس النّبرة الّتي تقول با إنّا تحبّ اللّفت

لم تُبَطُ آن، وقالتْ بلطفِ:

- أحبّه كثيرًا. أحبيتُه منذ رأيتُه أؤَلَ مَرّةٍ في الخريفِبِ الماضي.

 للإيجار، وحالما رأيتُ هذا البيت سَعِدتُ كثيرًا

قالت الآنسة باتي:

- مادُمتِ أحبِّنه، فستحصُلين عليه. قرّرنان، ماريا وأنا، ألاّلا

 أوروبّا دون حاجتنا إلى كرائه. سيساعديا كاعنا إيجاره طبعًا، لكنّي

 وستحافظين عليه. إنّه لكِ.


## تردّدت آن:

- إذا... إذا كان بوسعنا دفعُ ما ستطلبينه.

ذكرت الآنسة باتي المبلغ. فتبادلت آن وبريسيلا نظراتِها . تُمّ


- أخشى أنتّا لن نقدر على دفِحِ هذا المبلغ. ما زلنا طالبتين، ونحن فقيرتان.
سألتها الآنسة باتي دون أن تتوقف عن الحياكة:
- كم بوسعكا أن تدفعا؟

أخبر تها آن بالمبلغ، فأومأت:

- هذا مناسبٌ. لا نحتاج إلى تأجيره، كا سا سبق أن أخبرتُك

 أخي ماريا سبوفورد اشتههِ السّفر. أنت تعرفين أنّ شابِّبّة
مثلُ ماريا لا يسعُها الجِو لانُ حولَ العالِ بِمفردِها.

همست آن حين لمحت الآنسة باتي تتحدّث بجدلّديّة بالغةٍ:

- لا... لا أظنّ.
- بالطبع لا. لنلك عليّ مر افتُتُها للاعتِناءٍ بها. أتوقَعُ أن أستمتعَ




المِتاحَ، ونتركُ لك حرّيّةً المجيء متى أردْت. سنحزمُ أمتعةً
قليلة، ونترك البقيّة
قالتْ آن في حَياءٍ:

- هل سترَّكِين الكلبَيْن الحْزِفِيَّنْ؟
- هل تودّين ذلك؟
- اوه، بالتّأكيد. إنّها رائعان.

ارتسم السّرورُ على عُيّا الآنسة باتي، و والت بفخرِ :

- أفكّرّ بالكلبين كيّيرًا. فقد بلغا مئة سنةٍ من العُمُر . قبعا فوق


سنة. لقد أُطلِق اسم شقيقي على شارع سبوفورد.
تكلّمت ماريا لأوّل مرّة:

قالت الآنسة باتي بتأثرِّ بادٍ على حيّاها ا:

قالتِ الآنسةُ ماريا بوقارٍ:

ويداه خلْفَ مِعطفِه، وهو يرنو إلينا.
تناولت الآنسة ماريا منديلَها، وجفّفتْ عينْهِا، لكنّ الآنسة باتي غادرتْ عالمَالعَوَاطِفِ إلى عالِّالَ الكَالِ. - سأتركُ الككلبيّن مكانَّها، إذا وعدْتِنِي بالعناية بهالـ ا إنّها يُععيان
(يأجوجَ)" و(مأجوجَ)، يرنو (يأجوجُ") إلى اليمين، ويرنو "(مأجوجُ" إلى الشَّملل. هناك أك أمٌّ آخر، آملُ ألّا تعترضي على الِّل تسمية البيت بييت باتي. - لا، طبعًا، إنّه اسمٌ جميل . قالت الآنسة باتي في شيءٍ من الرّضا:
 البيت طلبوا عحو اسمِه طيلة إقامتِهم به. فأخبرتُهُم أنّ البيتَ واسمَه لا يفترقان. لقد دُعي "بيت باتي") منذ تركَه لي أخي آرون في وصيّته، وسيظلّ ("بيت باتي" حتّى ألفِظ أنفاسي، وتموت ماريّا.
ختمت الآنسة باتي خطابها، كأنّا تقول: (وبعدي الطوفانُ")، وأردفت قائلةً:

- فليُسِمِّه المَالكُ الجَديدُ بعََ ذلك ما يَشاء. والآن، ألا تَوَدِّين القيامَ بجولةٍ داخلَ المنزلِ قبل أن نُتَّمَّ الصّفقةَّ








قالت بريسيلا، بينزا كانتا تسيران:
 فنكتشُفَ أنْنا كنَّا داخل حُحْلْ جميلٍ

ضحكت آن:

- الآنسة باتي، والآنسة ماريا، لا تُتّانّا إلى الأحلامِ بصلةٍ. هل
 - أظنّ أنّها ستنزعانِّا عند بداية جولِّهِا. لكنّي أعلم أنّها
 فِرِاقه. ستتجوّ لان في دَيْر (وستمينستر") وهما تحيكان انيان. في الأثناء، سنعيش في (بيت باتي") بشارع (اسبوفورده). أشتر أنّي صرت مَلْيونيرةً منذ هذه اللّحطظة يا آن.

قالت آن:

- أشعر أنيّ نجهٌ يتغنّى بالسّعادة.

قِدمتْ فيل جوردون تلك اللّليلة. تَالكَتْ على سريرِ آن، وقالت ضاحكةً:

- يا عزيزتيّ، أنا مرهقُّ جدًّا. كأنّي ذلك الّّجلَ الّني لا لا أرض


 كي أتَكّن من إحكام قفلها، فطِنتُ لأنَّيوَضعتُ أشياءَ كثيرةً

أحتاجُها لحفلِ تسليمِ الشّهاداتِ، في قاعِ الحِقيبة. كان عليّ
 كنت، في كلّ مرّةٍ، أقبض على شئِئ يشبه الّذي أبحث عـي عنه،
 أجدّف، ولم ألعَنَ .

- لَ أَقل إنّكِ فعلتِ.



 قالتْ فيل وهي تهزّ رأسها بكابَّة:
 الّني حدث معكا؟؟ حين أتطلّع إليكا، يُشُعّ بريقٌ باطنيّ أنتها حقًا تتالالآن. ماذا حدث؟

قالت آن بنبرة ظفرٍ:
 لا نكتري غرفةُ، لقد أجّرّنا البيّت، وستـيالِ ماينارد قادمةٌ، ومعهاعمّتها لتعتنيَ بشؤون البيت".
انتضضت فيل بغتةً، مسَحتْ على أنْنِها، وجئتْْ على ركبَتَيْها أَمَام

- يا بنات رجاءً، دعوني آتي معكنّ! سأكون لطيفةً جدَّا. سأنام في وٍ جار الكلب في الحديقة إذا لم يتّسع البيتُ لي. دعوني آتي معكنّ فحسب!
- انهضي أيتها الإوزةّة.
- لن أتزحزح قيد أُنْمُلةٍ قبل أن تسمَحا لي بالعيش معكنّ الشّتاء القادم.


## تبادلتْ آن وبريسيلا النّظرات. ثّمّ قالت آن ببطءٍ:

 - عزيزتي فيل، نودّ أن تكوني معنا. لكنْ لنُكُن صر يكَتَّن. أنا فقِرةٌ، وبريس نقيرةٌ، وستيلا ماينارد أيضًا، ومدبرّة المنزل نِّ مثلنا. لكنّك ثريّةٌ، وغر فتك دليلٌ على انلى ذلك. - لا يِهّني. أفضّل تناولَ الأعشابِ مع صديقاتِي على اللّحمِ
 سأكتفي بالحْبِز والماءِ، مع قليلٍ مِن المُربّى، لو قبلتنّ بي. واصلت آن:

- ثّمّ، ينتظرُك عملُ كثِير. فعمّة ستيلا لا يسعُها القيامُ بكلّ شيءٍ بمفردها. ولدينا كلّنا أعباءٌ منزليّةٌ نقوم بها. أمّا أنـا
- لا أدري كيف أقوم بتلك الأعال، لكنّي أتعلّم بسهولة.
 على الطّبّن، السّيطرة على مزاجي. هذا ليس هيّنًا. كا أنيّ لا

أتندّر من الطّقس أبدًا. أرجوكا!، أرجو كا! لم أرغب بشيءٍ
عاثلٍ في حياتي.
قالت آن بنبرةٍ حازمةٍ
 تستْبْلين الزيارات كلَّ مساءٍ يا فيل. لن يُ يُمكنكِ ذلك ألك في
 إذا أردت العيشّ معنا، فعليك الالتزام بهذه القاعدية
 الالتزام بهذه القاعدة، لكنيّ لم أملك الإرادة الكافية الكية للقيام بذلك. سيكون من المريح إلقاء المسؤوليّة على عاتقكم. إذا لم تسمحن لي بالعيش معكنّ، سأموت من خير الميبة أملي، وسيطاردكنّ شبحي. سأعتكف عتبة ("بيت باتي"، ولن تسطعن الدّخول والخروج دون أن تطأن شُبحي. تبادلت آن وبريسيلا نظراتٍ بليغةً جِدّدًا:
 لا أظنّها تعترض، أمّا بالنسبة إلينا، فأهلًا وسهلًا بكِ أضافت بريسيلا: - إذا مَلَلْتِ حـيـاتَـــــا البسيـطـةَ، يُمكنكِ المغادرة، ولا أحد سيسائلك. نهضت فيل، وعانقتهم| مودّعةً، ثمّ انصرفت مبتهجة.
قالت - أرجو أن تسيسِيرَ بعمقِّ: الأمورُ على خيرِ ما يرام.

- علينا السّهرُ على ذلك. أظنّ أنّ فيل ستتأقلم جيّدًا في بيتنا الصّغير السّعيد.


 قبل أن نخَوضَ تِربة التّعايُشُ معه؟
 القائلة: (انعيشُ ونترك كالآخرين ليعيشوا بسلام.") فيل ليست أنانينةً، رَغم طَيْيِها، وأظنّنا سنمضي أيَامًا رائقَّفُ (بيت باتي").

aبこと<br>t.me/soramnqraa

## (11)

## دَورةُ الحياة

عادت آن إلى (آفونلي) تُكلّلها هالَة مِنحَة (اثوبورنه). أخْبَرَها


 (اغرين غايبلز")، يوم الأحد الأوّل بعد عودتِّها، ونظرتِ إلِّ إلى طائفةِ


 آب العجوز: تنهّدت السّيّدة بيتر سلون تنهيدتَّهَا الأخيرة، وأغمضَ تيموثي كوتون عينيْ إلى الأبِِ، فقالت التّيّدّة رايتشل لينْد إنّه

 جميعُهم في المقبرِة الصّغيرِةِ خلفَ الكنيسَة
تزوّج بيلي أندروز من ناتي بلويت، أيضًا! حلّ ركُهُها ذلك
 هارمون أندروز بسعادةٍ وفخرِ، خفضَتْ آن جفنيْها لتخخيَ نظْرَّهَا

تَذَكْتْ ليلةَ الشّتَاءِ العاصِفِة في عُطلةِ الكريسملس الأنخيرِة، حين
 تساءلتْ آن إذا كانت جاين مَن خَطَبِ له ناتي، أو استَجْمعَ شَجاعتَّه



استقالت جاين من مدرسة (آفونلي)، وقرّرتِ السّفر غربًا، في
الخريف.
قالت السّيّدة رايتشل لينْد مستهزئةً".

- قيل إنّا لم تعثُر على عريسٍ في (آفونلي". تقول إنّ صحّتها ستتحسّن في الغرب. لم أسمع قطّ أنّ صـحّتّها ساءت، من من قَبَلُ

قالت آن:

- جاين فتاةٌ طيّبٌّ. لم تحاول قُطّ جذب الانتباه نحو ها، مثلم|

فعل البعض

- اوه، لَمْ تُطارِدِ الرّجال قَطّ، إذا كان هذا ما تقصدين. لكنّها كانت ترغَبِ فِي الزّواج، مئل الجمّيع. ما الّذي يشدّها إلى إلى منطقةٍ نائيةٍ غير أنّها مليئةٌ بالرّ جال بينما النّساء فيها نادراتٌّ؟
أجيبي!

لكنّ آن لم تحدّق النّظر في جاين ذلك اليوم، وإنّا تأمّلت في

دهشةٍ واستياءٍ روبي جيليس، التّت جلست إلى جانبِها في الجِوقَة.

 يداها اللّتان تُسكان بكان بكتاب التّراتيل شفّافتين من أثر الرّقّةّة. سألت آن السّيّدة لينْد حين عودتَها مِن الكنيسة:

- هل روبي جيليس مريضة؟









 كان صعبًا أن تَربط بين صوريُ تِها والموت.
 إلى زيارتِها المساءَ الموالي، بعد أن هسست لما بنبرة الظّاّفرة:
 (اكارمودي) وسهرةً في (وايت ساندز)، سيصحبُني هيرب

سبنسر. إنّه صديقي البِدِيد. لا تنستيْ الحُضورَ غَدا. أتحرّق شُوقًا لمديثٍ رائقٍ معك. أودّ أن أعلم كلّ شيءٍ فعلته في (ريدموند)"

وعدتها بالمجيءِ، وتطوّعتْ ديانا لمرافقتِها.
قالتْ ديانا حينَ غادَرَتا (غرين غايبلز") في المساءِ المُولي:
 من الفظيع أن تستَمِعي إلى ثرثرِّرِ روبي وهي تتظاهرُ رُ بأنّ كلّ شيءء على ما يُرامه حتّى حين تَعَجْز عنِ الكَلامِ مِن شِدّةٍ
 فرصةٍ، كا يُقال. سارتِ البِنْتانِ فِي صَمْتِّ، في طريقِ لوُنَّه ضِياءُ الشّفقِ الأَمْمَر .



 الضباب الأبيض فوق الوديان الصامتة. وأشعّت النجوم البنفسجيّة بضوءء أزرقَ فوق ضفاف الجداورل. قالت ديانا: - غروبٌ جميلٌ. انظري يا آن!، كأنّ السّهُء تُكاثلُ الأَرْض.

تشكِّل تلك الغيْمُةُ البنَفَسَجِيّةُ شاطيًُا، وتُشبه السّماءُ الصّافيةُ الّتي تعلو ها بحرًا ذهبيًّا.

- لو أنّنا نستطِيِعُ أن نُبُحرَ في ضوءِ القمرِ، على متنِ القَاربِ الّذي
 ماضينا هناك يا ديانا، كلّ مواسم الرّبيع الّتي مرّت بنا بنا؟ هـل هل كلّ الأزهار التّي رآها بول هناك هي التّي تفتّحت لنا في الماضي؟
- توقِّي! إنّك تُشْعِرينتي أنّنا صرنا سيّدَتْنِن هرِمتْنِ تركتا تاريخَهُ| خلفهـا.
- شعرتُ بذلك ما إن سمعتُ بروبي المسكينة. إذا كانت حقًّا تُحتضر فإنّ كلّ شيءٍ كُحز نٍ له و جودٌ حقيقيٌّ أيضًا .
- هل تمانعين الوقوف ببيت إليشا رايت لبرهةٍ طلبت منّي أمّي أن أسلّم طبَق حلوى الهُلام إلى العمّة آتوسّا - من تكون العمّة آتوسّا؟ - اوه، ألا تعرفينها؟ إبّها اللّيّدة سامسون كوتس من "اسبنسر فايل"، خالة السّيّدة إليشا رايت. وهي خالة الة الة أبي أيضًا تو توفّي زوجها الشّتاء الماضي، وتركها للفقر والو حدة، فاستقبلها آل رايت للعيش معهم. فكّرّ ت أمّي في استقباها أيضًا، لكنّ أبي رفض ذلك. ما كان سيتحمّل العيشُ مع العمّة آتوسّا. سألتها آن في شرود:
- أهي سيّئةٌ إلى هذا الحدّ؟
- سَتكتَتِفينها قبل أن نْنصرِفُ يقول أبي أنّ وجهَها حادٌ كالفَأْس، لكنّ لسانَا أكَرُّ حِدِّة.




المألُوف، وقالت حين قدّمت ديانا آن إليها:

- اوه، أنتِ آن شيرلي إذن؟ لقد سمعتُ عنك.


تطوَّرتِ كثيرا.




هنا. فالجميع خارجَ البيت.
قالت ديانا بلطفٍ:

- أرسلتْ لك أمّي هذا الوعاءَ من هُلام الرّاوند(1)، صنعَته اليوم، وفكّرَّت أنّك تشتهين بعضه. قالت العمّة آتوسّا بحدّةٍ
(1) عشبة بطاطيّة
- اوه، شكرًا. لم يستَهْوِي هُلام أمكك يومًا، فهي تحلّيه كثيرًا.
 الرّبيع. لا أشعر أنّي على ما يُرام ما لكنّي أشَغَلُ نفْسي. لا
 المؤونة؟ عليّ الانتهاء من تقطيع هذه البطاطس الِّليّ الليّلة. أظنّ أنَّكا لا تقومان بشيءٍ كهذا أبدًا خَشَية إتلاف أياديكما. ابتسمت آن قائلةً:
- اعتدتُ تقطيع حبّات البطاطس قبل أن نؤجّر الضّيعة. وقالت ديانا ضاحكةً:
- مازلت أقوم بذلك. قطّعتُ البطاطس منذ ثلاثئةِ أيامِ فقط، الأسبوعَ الماضي. ثمّ غَمسْتُ يديّ يّ في عصيرِ اللّيمون نِّطبًا،

وأحطنُهِ| بِفّازيْن كلّ ليلة.
تنشّقتِ العمّة آتوسّا المواء، وقالت بازدراءٍ: - أظنّك تعلّمت ذلك من إحدى المجلّات التّافهة. لا أدري إن كانت والدتك تسمح لك بذلك، لكنّها طالما دلّلتكِ منِ منذ

 جورج باري تحقّقت جميعا. وسألت البِنتيّن حين نضضتان - هل ستنصرفان؟ حسنًا، لا أظنكّا تجدان أيّ متعةٍ في المديث إلى عجوز هَرمة؟ الأو لاد خارج البيت، للأسف.

- نريد أن نُسرع لنبقى قليلًا مع روبي جيليس.


 بسبب تسكّعها في "بوسطن") الحريف المنصرم. إنّ النّاس
 قالت آن بجدّية: - لكنّ النّاس الّذين لا يذهبون إلى أيّ مكانٍ يمرضون أيضًا، وأحيانًا يموتون. ردّت العمّة آتوسّا في ظفر : - لا يلومنّهم أحدٌ إذن. سمعت أنّك ستتزوّجين في حزير يراني يا ديانا؟

قالت ديانا في حياءٍ: - الأمر خالٍ من الصّحّة. - طيّبٌ، لا تؤجّلي الأمر كثيرًا!! ستذبُّبُلين قريبًا. فجهالك


 يَشَّاء. بلّغي احترامي إلى ماريلا كثبرت! ! لم تزرْني منذ حللتُ
(آفوني")، لكنّي لن آتذمّر ـ طالما عدَّ آل كثبرت أنفُسَهم أرفعَ
شأَنا مِن الجميعِع هُنا!
هَيَّت ديانا حين عبرتا الزّقاق:

- أليست رهيبةّ؟

ردّت آن:

- إنّا أسوأ من الآنسة إليزا أندروز. لكن تينّيّل نفسك تُخضين
 (اكورديليا) مثلًّا، لساعدها ذلك قليلّا

طيلة الأيّام التّي كرهتُ بها اسم آن آن

- ستصبح جوزي باي مثلها حين تكبُر. إنّ أمّها قريبةُ العمّة


 الناس اعتادوا الاجتلمع للصّلاة أمسيّات الآحاد، ينهضُ


 أنشارت نحو كلّ الماضرين، ودعتهم بأسمائههم، واستعرضت ألما
 عشر سنواتٍ مضت، وختمتْ بإعلان اشُمَئزازِمها من كنيسة (اسبنسرفايل)" التّي قّرّرت عدم زيارتها بُدّدًا، ودَعتْ عليها

بالْوَيلِ والثّبورِ، ثمّ جلستْ لاهثةً. عندها قال القَسّ اللّني
 عليك أن تسمعي أبي وهو يروي هذه القصّة. أردفت آن بنبرةٍ ذات مغزى:

- بمناسبة القصص، هل تعرفين أنّ تساءلت مؤخّرا إذا كان بوسعي كتابة قصّةٍ قصيرةٍ، قصّةٍ تصلُحِ للنّشُر؟ قالت ديانا، وقد فهمت معنى الاقتراح المدهش: - بالطّبع، يمكنك ذلك. لقد ظللت تكتبين قصصًا مشيرةً، سنواتٍ، في نادي القصّة.

ابتسمت آن:

- حسنًّا، لم أعْنِ ذلك النّوعَ من القصص. فكّرت في الأمر
 - سمعتُ بريسيلا، ذات مرّةٍ، تقول إنّ كلّ قصص السّيد مورغان الأولى قُوبلت بالّرّفض. لكنيّي واثقةُ بأنّ قصصك لن تعرف نفس المصير يا آن، فقد صـار الناشرون أكثر تفهّهًا هذه الأيّام.
- كتبت مارغريت بورتون، إحدى الطّلبات في "ريدموند")، قصّةً، الشّتاء الماضي، ونَشُرتْا بِلّةُ المرأِة الكَنَديّة. أظنّني
قادرةً على كتابة واحدةٍ في مثل جودَّها.
- وهل ترومين النّشر في بجلّة المرأة الكنديّة أيضًا؟
- سأجرّب حظّي مع جّلّاتٍ مشهورةٍ أوّلاًا. يعتمد الأمر على نوع القصّة التّي سأكتبها. - عمّ تتحدّث قصّتك؟
 لا أعرف حتّى اللّحظةّ، سوى اسبم البطلة، إنّا ايفريل ليستر. أليس اسًّا جميلّ؟؟ لا تخبري أحَدا يا ديانا! لم أُسِرَّ الأمْر إلى أححٍ سواك والسّيدِ هاريسون الّذي لِ يُبْد تَحمّسًا كبيرا. أخبَرَني أنّ أكثر ما يُكتب هذه الأيّام هر اءٌ، وتوقّع أن آتَيَ شيئًا أفضلَ، خاصّة بعد قضاء سنةٍ في المِامعة. - وما أدْرَاه بذلك؟
 بِهم المَكان. اكتفى ليونارد كيمبال من "اسبنسرفايل") ومورغان بيل
 بفتياتٍ مرحاتٍ كثيرِاتٍ. ارتدت روبي فستانًا أبيضَ، وتا وتألّقت



فساتينِها الصّيفيّةِ الملديلة.

- سأخيط فستانًا حريريًا أزرقَ، لكنّه سيرفع حرازة جسدي صيفًا. أظنّي سأنتظر حتّى الخريف. أتعلمين أنيّ سأبدأ التّدريس في وايت ساندز؟ هل أعجبتكِ قبّعتي ابلديدة؟ القبّعة التّي وضعتُها أمسِ في الكَنِيسة كانت أنيقةً حقّا. لكنِّي

أَفَّسل لونًا فاتِحا. هل لاحظت ذينك الشّابّين السّخيفين في




 الشّابين لم يمضرا هذه اللّلية. أرغب في الحديث إليك إليك يا آن، أودّ إخبارك العديد من الأشياء ألَّسنا صدِيقِتَّن حِمِمَتين؟ أحاطت روبي خَصر آن بذراعَيها وهي تُطلق ضِحِكةً سطـُحِّة. والتقت عيونُها لحظةً، وخلف بريق عينَيْ روبي، لمحتْ آن شُيئًا فَطر قلبَها.
هست روبي:


- هل أنتِ على خير ما يرام يا روبي؟



عاجِّةِ.
كانت نبرَة روبي فظّةً تقريبًا. سَحَبت ذراعيْها مِن خَصْر آن
 وانهمكت في السّخريّة مِن عاشِشِيَها، حتى شَعُرُ ت ديانا وآن بثقليْهِا فانصر فتا.
(12)

## توبةُ البطَلة

- بمتَكُلُمن يا آن؟

 الأشجار برائحتها الزَّكّة آلّي تضوّع الجوّ.
تنهّدت آن، وانتزعَت نفسَهِها مِن أحلامِهِا السّعيدة:
- كنت أفكّر بقصّتي يا ديانا.

صاحت ديانا مبديةً اهتلمًا صادقًا:

## - اوه، هل شرعت في كتابتها؟




- ألمُتُيرِي اسمَهِّ؟





رائععا. لقد أرَقني البحث ساعاتٍ متواصلةً حتّى وَقَعْتُ على اسم برسيفال دالريمبل للبَطل .

 سأشعر بذلك أنّي ساهمتُ في القصّة.

 اسم.
اقترحت ديانا اسمًا جادت به ذاكرُهُها الّّتي امتلأتْ بأسماءَ


أندروز، وروبي جيليس أيّام المدرسة:

- سَمِّيه رايموند فيتزوبورن.

هزّت آن رأسَها مرتابةً.



 تُويله إلِ بوبي حين تقتضي الظّروف.

تساءلت ديانا: - كم ستنالين لِقاءَ القِصّةّبٌ

 بَوَحَل الأَموالِ بِعْد.

## - ستسمَحِين لِي بقراءتهِا، ألْْسْ كذلك؟


 - هل ستجعلين نهايتها سعيدةً أم حزينةَّ؟




وحدهم من يتقنون النّهايات الحزينة. لكنّي لست منهم.
 - لكتّك تذرفين دمعًا سخينًا عند قراءة القصص؟ القُ - اوه، أجل، في متتصفها. لكنّي أحبّ أن تنتهيَ الأمور على
أحسسن ما يُرام.
 حادثٍ مّا، وأحصُل على مشهِهِ مَوْتِ
 ويز دَهر . اقتلي شخصا آخر إذا اضطر رت إلى إلى ذلك!
تأرجحت آن طيلة الأسبوعين المواليين بين المُنعة والسُّخط،

حسْب مِزاجِها، وحسْب إبداعِها. يغمرها الفرح تارةً، لأنّا عثرت على فكرةٍ لامعةٍ، ويتمكّن مِنها اليأْس طورًا لأنّ أحد شخصيّاتها


عن إدراك كلّ هذا:

- اجعليها تفعل ما تشائين! - لا أستَطيعُ. ايفريل بطلةٌ خارِجةٌ عِّ عن سيطرتي. سوف تَفعل
 كلّ المر احلِ السّابقةِ، وأُضطرّ إلى كتابِّه بجدّدا


 مِن فَرْط الإتَارَة، لكَنْهِ بَدَت مُعبطةُ عند النّهاية، و قالت معاتبةً: - لماذا قتلتِ موريس لينوكس؟ - إنّه شرّيرّ، كان يَيِبَ أن يُعاقَبِ.
- لكنّه المفضّل لديّ. - لقد مات إذن. لو تر كتُه يعِيشُ، لظلّ يُّزِعِج ايفريل وبر لِيفال. - أجل، إلّا إذا أعدتِ صِياغَتَه. - سيُفقِد ذلك القصّةَ شاعريَّتها، ويِعلُها مططّطةُ جدّا.


- اوه، قَرّرتُ بشأنِهن مُنذ مدّةٍ طويلة. سأسمها بـ(اتوبة ايفريل). هل يبدُو لك جمِيلا؟ أخبرِيني الآن يا ديانا، بصدقٍ هِئِ هل

ترين أيّ هَناتٍ في قصّتي؟
تردّدت ديانا، وقالت:
 بالمقارنة مع بِيّة المشَاهد. أظنّ أنّ البطلاتِ لا يَسُنُ بُنِّ أن

يَطُُخن.

- في ذاك المشهد تَحِّل رُوح الدُّعابة، وهو مِن أفضضلِ أجزاء

القصّة.
وربّا كانت آن يُعْةً كَامـا
أَحْجَمت ديانا عنِ المزيد من النّقّد، لكنَّ إرضاء السّيّد هاريسون


- أُعِي كلّ هذه المقاطِعِ المُنمَقَة.



مرّاتٍ من قبل لتعجب السّيّد هاريسون الّذي يصعُب إرضائِوُّه.

لم أَسْتِعِ إزالتَه إنّه الأفضل .
قال السّيّد هاريسون:

- ليس له علاقةٌ بالقصّة، عِلاوةُ على آنّه ما كان عليك أن

تحيكي قصّتك حول أثرياءٍ المدينة. ماذا تعرفين عنهم؟ مَ مَّم


 شاعريٍ كفايةً ليكون مسرحَ أحداتِ قِصّة. أحِّ




 الصّنيع في الحياة الحقيقيّة لنبذتُه.

قالت آن: - لا أرى رأيك.

فكّرت آن في أنّ كلّ الكللاتِ الشّاعريّة التّتي قِيلت لايفريل
تأسِر قلب أيّي فتَاة.

قال السّيّد هاريسون:
 كان أفضل الشّخصيّات الرِّجالِيّة. صحيحّ أنَّ قام بام بأمورٍ سييّةٍ، لكنّه كان مِقداما. أمّا برسيفال فلم يفعل شيئًا سوى التّسكّع.

- لكنّ موريس لينو كس هو النِّرّير ـ لا أرى سببًا يِجل النّاس يفضّلونه على برسيفال.
 ضَعي شيئًا مِن نَكْهة الإنسانيّةَ في أيّ بطلٍ تكتُبِين عنه. - لم يكن في وِسع ايفريل أن تتزوّج موريس. إنّه وغْد.


 قِيمة. انتَظِرِي عشْر سَنَاتٍ أخرى أِّا

 وعَدْتْ بذلك
 إذا كُتب هلا الفَشَلُ، فلَنْ يَر اها أحِّدٌ قَطّ.
 على مسامِعها من إحدى المجّآلات، وتفخَرُ بإعلامها أنّا مؤلّْفتُها كلّ شيءٍ مكنٌٌ في إطار الخيال.

 ديانا، و كانَت متحمّسةُ مثلَهِا:
- مَتى يأتِيك ردُّهم؟
- لن يستغرق أكثيُر من أُسبوعيْن. سَأُنْعُُ إذا قُبلت قَّتّي، وأفْنَرُ بنغْنِي
 مشهورةً مثل السّيّدة مور غان. كم سأفْخَرَ بك يا يا آن!
 مرِيرَة. فذات مساءٍ، ألْفُت ديانا آن تُحْدَّق بغر ابِّة، وعلى المنضدة

> مظروفٌ كبيرٌ وغَطوطِّ جُعَلُّ.

- آن، أَعَادَت قَصّتُكْ
- أَجَل، لِقَد عادَت.

- لَ يَكُر سببا. وجدْتُ وُرَيْقَةُ تقول إنَّهُ لَ يَقْبل القصّةَ


 آن! أرسليها إلى بجلّة المرأة الكندية!
 الأمريكي". لكنّي سأُغْو مَقُطَع الغُروب. كانِّ السّيّد هاريسون كِكِقًا.
عِحي مقْطُعُ الغُروب، لكنْْ رَغم هذا التّشويه، أعاد عُرّرُ بِلّةِ




 - هنا نهاية طموحي الأدبيّ.

قَبولُ قصَّتِها، فأجابته بنبرة أسىَ
- لا، لَ يَبَبَها المُحرِّر .

ألقى السّيّد هاريسون نظرةَ جانبيّةً على الفتاةِ المُحرَجَجِ، وقال
بكلّ تشجيع:

- حسنًا، أُظُّك ستُواصِلين الكتابَة.

قالت آن بإحباطِ بنتِ التّاسعة عنُّرة الّّي أُوصِدت في وجهِهِا
الأبواب:

- أبدًا، لن أُحاولَ كتابةَ القصّةِ جُدّدا.

قال الـّيّدّ هاريسون بتمعّنٍ:

- لن أستسلم قَطّ لو كنْت مَكانَكَ. سأكتب قصّة بين الْفَيْنة




كتبتُ عن أشخاصٍٍ أشرارٍ، فسأمنَحهم فُرحةً يا آن. يَّوي


 - أبدًا، كانتِ الُححاولة ضربُا منا من المُنون. سأكتفي بالتّدريس
 أقوى على كتابة القصص.


نضضتْ آن، وعادتْ إلى البيت. إنّ السّيّد هاريسون لا يطاق أحيانا. فهو يرى أنّ بطلة قصتِها (اعنيفةٌ)، ويعتقد أنّ بطلَّها لا يفعل لا لا لا لِّلِ شُيئًا غير (التّسكّح")، والآن، صار (عليها البحث عن زوج") ..

درُبُ المنـحرفين

صار دايفي ودورا جاهِزيْن لمدرسِة الأحَدَ. استَعَّا للذّهابِ











 خرجتْ السّيّدَةُ لينْد مِن مَطبَحِهِا حين التَحَقِ بدورا، وسألتْه

- هل أنت نظيفٌ تَمامًا؟

ردّ دايفي في تحدًّ:

- نعم، كلّ ما ظههر منّي نظيفٌ.




 مكانها! لا تَهْسِسا أثناء الصّاةاة! ولا تنْسَيا أن تنتبها إلى

الموعظة!
 روحَه كانت مهتاجة. راح دايفي ضَحَيَّةً لأفعالِ وأقوالِ السّيّدة


 كوتن، فظلّ غاضبًا منْها.
حالَّا غادَر الزُّقاق، توقّفَ دايفي، وكنّا وكّر لدورا التّي تعرف ألاعيبه جيّدًا عن أنيابِه، وانفجر قائلاً: - فلتحُّلّ عليها اللّعنة! شهجت دورا في ارتياعٍ:

- اوه، دايني، لاتُطلقِ الشّتائم! - هذا ليس سِبابا حقيقيّا. ولو أنّيّ لا أبالي.
- حسنُا، أمسِكُ لِسانَك عنِ الشّتائمِ يومَ الأحِدِ على الأقلَّلّ ! لم يفكّر دايفي بالتّوبة، لكنّه شـعر في قرارة نفسه أنّه تَادى كيّيرًا . - سأبْتَكر سِبابي إذن.
- سيعاقُبكَ الرّبّ.
- ألا يعلمُ الرّبّ أنّ على المرء أن يُنْفّس عن أحاسييسه؟
- دايفي...

توقَعتْ دورا أن نَخِيف الأرضُ بدايفي على الفَوْر ـ لكنّ شيئًا
لَم يَدُث.

- على كلّ حالٍٍ، لن أتحمّل المزيد من أوامر السّيّدّة لينْد. سأفعل كلَّ ما نَتْني عنْه. راقِبِيني!
 على قارعةِ الطّريق، وقد غِرِق حتّى كاحليّه في الغُبار الّّني خلّفّف
 من الغُبار .

قال ظافرًا:
 في مقعدي، وسأهِسِ أثنَاءً الصّلاكة، وسأقول إنِّي لا أحفظ الآيات، وسألقي أموال التبرّعات حالاًا

ثمّ ألقى القِطَعَ النّقديّةَ عَبْر سِياجِ منزلِ السّيّدِ باري في جذلٍ.
عاتَتَّه دورا:

- لقد زَيَّنَ كَكَ إبِليسُ أفعالَكِ.




 - لا أوَدُدُ الذَّهَابَ



تضرَّجَتْ دورا خَحَلْاَ، وصَرَختِ


 الحْقُل
احتَجَّت دُورا المِسكِينةُ باحثُةُ عَن طريقِ الحـلاَصِي: - أنَا أخافُ الأبُقَار.

- إنّا أصغرُ مِنكِ سِنّا - وأضْخَمُ حَجْما.
- لن تُؤذِيَك. تَعالَّب! الأَمْرُ رائِع ـ لنْ أُزْعِجَ نفْيِي بالذّهـابِ إلى
 أيضًا.

> قالت دورا المسكينةُ التّي تِبعته رَغْاًا عنْها: - ستذهبُ إلى البُقعَةِ الأخرى إذا خالَفتَ تعاليمَ الأحَدَ





 القُوى الغيبيّة في هذا اليوم.
كان أبناءُ كوتن: بيت، وتومي، وأدولفس، وميرابال، يلعبون
 الكبريات يبتعدن عنه. حَيُّوا دايني في حُبورٍ ... امتنّت دورا المير ابال

 وكثّرةَ الصّر اخِ، مثل أيٍّ صبيٍ، غير أنّا كانت ترتدي فستانًا على الأقلّ.

قال دايفي:

- لقد جئنا للصّيد.

 قطّ! حينها، فقط، كان بإمكانِا أن تتحذّى دايفي، وتذهبَ إلى مدرسةِ الأحِِد المُحبّبة.










 بعد أن عَرضتْ عليْها ميرابال منديلًا فر فضضتهُ مُتعالِية.

 ويالسعادة دورا!

فِي باحةِ المْنْلِ الخلفِيّة، جلَسِتْ دورا فْوَقَ قَصِِ دجاجٍ، بِنْنَا








 البَيْت. وفي طَريق العودة، سأَل دورا بتححدِّ:

- حسنُّا، ألَ نَمْرِْ جِيْدًا؟
- لا، لا أنا، ولا أنتَ أيضا.

صَاحَ دايفي:

- لقد استَمْتَعتُ كثيرا. أمَا أنتِتِ فكيْفَ لكِ أنْ تُرْ حِي وقد

لَزِمْتِ مكانَك كَبْغُ .

- أتظنُّ أَّيّ قد أشاركُ كُ آلَ كوتن اللّعِب!

 بذلِكَ مِن هُنا فصَاعِدا.


## - هناك أثشياءُ لَن تُرُؤَ على قو لِها أمامَ البِميع.

- لُيْس صحيحًا.
- بَلى. هَل عَجُؤُ علَى قْوْلِ كِلمَةِ سِنَّور (1) أمَام القَسَّ؟


كثيرا.

- طبعًا، لا . لِّسَت كِلِمةً مُقدّدَةَ. لنْ أذكُرَ اسم حيوانٍ عُماثلٍ في حَضْرة القَّنَّ - مَاذا لَو اضطُرِرِّكَ إِلى ذلِك؟ - سأَدعُوه هِرّا. - أظُّ أنّ ذلك أكثرُ كِيـاسَة. ردَّدايفي بازدراءٍ:
- أتظنّين؟

لَ يَشَعٌْ دايفي بالازْتَيَاحِ، فهو يُفضِّل المَوْتَ علَّى الاعْتِرافِ


 لينْد متسلّطةً، لكنّها لم تكن يومًا بـخيلةً، وطالما احتفظتْ بِعُلبةِ كعكٍ
 رتَقَتْ سِرْوالَه الجِديدَ حين تَزّقِ دون أنْ تُخبرَ ماريلا.
(1) لفظ سوقيّ يكيل على زير نساء

لم يتوقّفِ الشّعورُ بالإثم هنا، إذ اكْتَشَفَ دايفي أنّ كلّ خطيئِةٍ
تستدعي أخرى للتّستّر عليها. كانوا يتناولون العشائناء رفقة السّيّدة
لينْد ذاك المساء حين سألته:

- هل حضر الجمميع درس الأحد؟
- نعم، الجمميع عدا واحدا.
- هل تَلَوْتَ آياتِك؟
- نعم.
- هل قدّمتَ التّبّرَعاتِ؟
- نعم.
- هل حضرتْ السّيّلة مالكوم ماكفيرسون الكنيسة؟
- لا أدري.

شَّن دايفي أنّه قال الحقيقةَ هذه المرّة على الأقلّلّ - هل أعلنوا عن يومِ سساعَداتِ السّيّدّات؟

- واجتراع الصّلاة؟
- لا أدري.
- كان علّْكَكَ الانتِباهُ لكلِّلِ مايُقال. ماهو موضوع دَرْس السّيّد هارف؟؟
ازْدَرَدَ دايفي جُرعة ماعَ، وابْتَلع معها آخرَ موْجةٍ مِن تأنيبِ

الضّمـير . ثمّ تلا بَعض الآياتِ الّتي حفِظها مُنذ عدّةِ أسابيعَ. ومِن
 سألته السّيّدة ليْنْد مندهِشةً: - ما خطبُك؟ هل أنتَ مريضّ؟

$$
y-
$$

- تبدُو شاحبًا. يَحُنُ بِك أنْ تختبِئُعن الشّمسِ هذه الظّهيرة. سألته دورا معاتبةً إثرُ العشاء: - هل تَعرف كم كِذبة أخبرت بها السّيّدة ليند؟ قال دايفي غاضبًا: - لا أدري، ولا أبالي. والآن، اخرسي يا دورا كايث!
 في عاقبِةِ المُنحَرفين.
غَرِقت (اغرين غايبلز") في الصّمتِ والظّلامه حين وصنتْ آن التّي سُر عان ما آوت إلى فِر اشَها مِن فَرْطِ التّعبِ والنّعْاس و و وما


نهضت آن متثاقلةً: - دايفي، ماذا يحُُث؟ وفجأةً، ارتى ظلٌّ أبيضُ على السّرير .

شر ع دايفي ينْتحبُ، وذراعاه تُطوّقان عنقَها:
 أحدَهم.

- تُخبرُه ماذا؟
- كم أنا بائس . - لماذا أنت بائسٌ ياعزِيزي؟ - لأنّي كنت شرّيرًا اليوم. لم أكن قطّ شَّرّيرًا مثل اليّومَ.
- ماذا اقتَرَفَ؟


 فعلتُ. على كلَ حالٍ، أُفضّل إخباركَ أُوّلًا لا - ماذا فعلت؟؟ - هربتُ مِن مدرسة الأحد، ورُحتُ للصّيد برفقةِ أبناءِ كوتنَ، وأخبرتُ السّيّدة لينْد أكاذيبَ كثيرةً، وأطلقتُ شتائمَّ، وجدّفت.
خَيَّم الصّمتُ على الغُرفة. هل صُدمتْ آن إلى درجَة أنّا قَرّرت مقاطَعَتَ؟؟
- آن، ماذا ستفعلين بي؟ - لا ثيء ياعزيزي. لقد نلتَ عقابًا كِفايَة.
- لا، لِيْس بعْد. لَ يَكِلْ لِيَّيء.
- انْزعجتَ كثيرًا بعد فعلتِك تلك، أليس كذلك؟
 ويزعِجك حِحِن تَتَادى ألمُ تُلاحظ ذلِكِ
 سأمرحُ أكثَر . أين يُو جد ضَمِيري يا آن؟ أريدُ أن أَعرِفِ. هل هو في بطني؟
أجابته آن كتنّةُ للظّلّمة.
- لا، إنّه داخِلَ روحِك.

تنهّد دايفي:

- لا أظنَّ أنيّ قادرٌ على التّخلّص مِنْه. هل ستَشَكِينَّي إِلَّ ماريلا
والـسّيّدِةِ لِيْدْ
- لا ياعزيزي. لن أُخبرَ أحَدا. أنت آسفٌ، أليس كذلك؟
- كثيرًا.
- ولن تقومَ بذلك جِدَّدا. - لا، لكنّي قد أكون شرّيرًا بطريةٍ أخْرى.

$$
\begin{aligned}
& \text { - كثيرَا } \\
& \text { - لقد أَنَّكَ ضميرُك يا يا دايفي. } \\
& \text { - ماهو ضَهِيْري؟ أريدُ أن أَعْرف. }
\end{aligned}
$$

- لا تقلْ كلماتٍ بذيئةً!، ولا تهرُبْ مِن الكنيسِة!، ولا تختلقَ

أكاذيبَ لتَتَسترِ على آثامِك!

- طيّب.
- حسنًّ يا دايفي. اسألْ الرّبّ أن يغفِر لك!
- هل ساعمتِني يا آن؟
- نَعم ياعزيزي.
- إذن، لا أكترثُ كثِيرًا لُُغُرانِ الرّبّ.
- دايفي!
- اوه، سأسْأُلُه ذلك، سأنْأُلُه ذلك




رجاءُ، والآن ماذا يا آن؟

تُصبِحُ على خير.

- تُصبِحِن على خيْر .

اندشّتْ آن في سريرِها ها وتنفَّسِتِ الصُّعَكاء.
بعد لـظةٍ، عاد دايفي إلم جانبِها وقال:

قالت آن دون أن يبدُوَ عليْها نفادُ صبرِها: - ماذا بعلُ ياعزيزي؟ - آن، هل لاحظتِ كيف يبصُق النّيّد هاريسون علَى الأزْضِّ هل تعتَقِدين أنيّي، إذا تَرّنتُ جيّدًا، يمكن أن أبصُقَ مثلَّ؟ نهضتْ آن:

- دايفي كايث، اذهب إلى فراشك فورا! امتَثَ دايفي لأوامِرها، وانْصَرَفـ الِّ


## (14)

الموتُ

جالَستَ آن روبي جيليس في حديقةِ بيتها بعدَّ مَغيبٍ شُمْسِ




 تأتَيَهُ جُجَدّدا.
ازدادتْ روبي شُحوبًا مع مُرورِ الصّيِفِ، وعََكَتْ عَن فِكَرِّ




 بالر حيل قبلَ أَن نتَتِّع منْها وعدًا بالعودةِ بُجُدَّدا.



- كلّلّ زُرتِ روبي عُدتِ مر هقةً جدّا.

قالت آن بصوتٍ خفيضيٍ

- الأمرُ مُرعبٌ وحزِين. لا تَعِي روبي وضْعَهِا. إنَّا تَحْتاجُ إِلى


 لم تسُعُرْ آن بنفسِ الحَ|سِ هذه اللّيلة، فقد هدأتْ روبي بشكل عَحِيب. لم تَتَوَّه بكلمةٍ حول الحفَّلاتِ، والِمَوَلاتِ، والفِسَاتِينِ، والأَْْدِقاء. تمدَّدَتْ على الأُرجوحَحِّ، وترَكتْ شُغْل الحِياكةِ جانِبا.

 كطِفلةٍ صَغِرة.
تَوسَّطَ القَمرُ الفِضّيُّ السَّهَّ، فتَلْألأَ السّحابُ حَولَّه كاللُّرِِّ، وفي الأسْفلِ، تأَلَّقَتِ البُحِيْرَة، وإلى جانِبِها قَبَعِِ الكَنِيسَةُ والمُقبَرَةُ خلْفَ منْزِلِ آلِ جيليس. انْعَكسَ نُورُ القمَرِ على الصُّخَورِ البيضاءِ،

صاحَتْ روبي بغْتَة:
 حتّى أرقُدَ هناك يا آن. ستعيشين أنت، وديانـانا، والآخرون،
وسأرقُد، هناك، في المَقبرِة العَتيعِة، ميِّةً.

ارتبَكتْ آن، ولَم تَفَوّه بكلمةٍ لبضِعِ لـظاتٍ، لكنّ روبي أصرّت

- أتعلمين ذلك؟
- نعم، أَعلمُ يا عزيزَّي روبي.

قالت روبي بمرارةٍ:

- الككلُ يعلَمُ ذلك، حتّى أنا. علِمتُ الأمْرَ طيلةَ الصّيفِي، لكنتّي لم أَستسَملم. آه يا آن ...

وأمسكت بيدِ آن متوسّلةً:

سألتْها آن في رفقِ:

- لماذا تخافين يا روبي؟
 يا آن. فأنا أُواظبُ على زِيارةِ الكَنيسِّ. لكِنَّ الأمْرَ سيَكِونُ

 تكونَ مثل حياتِ المألؤوفِة يا آن.





بين شفتَيْ روبي الشّاحْبتْنْ المُرتَفتيْن في هذه اللّحظَة. كَان الأمُرُ

 العالمِ المِديدِ غيرِ المَرغوبِ فيهِ

متردِّدة:

- أظنُّ يا روبي...


روبي جيليس!
- أظنُّا نحملُ أفكارًا مغلوطةُ عَنِ الجِنَّة، إذ لا أخالُها تُتْتِف




$$
\begin{aligned}
& \text { وسنرى بكلِّ وُضوحٍ لا تخاني يا روبي! } \\
& \text { قالت روبي بنبْرِة مُشيرةٍ للشَّفَفَةِ: }
\end{aligned}
$$







تألمّتْ آن بشدّةٍ. فليْسَ بوِسْحِها التُّوّهُ بمغالطاتٍ للتّرويحِ عَن





 الوحيدةَ الّتي ألِفتْهُ وأَحَبَّهْها نهضتٌ روبي، ورفعتْ عينْها الزّرقاويْن الجِميلتْنِ إلى السّهاء المُقمِرِة: - أريدُ أنْ أعيش. أريدُ أنْنْ أعيَّ كبقيّة البنَات. أريدُ .. أريدُ أن



 يا آن، الأمرُ شَاقِّ جِدّا. دفنَت روبي وجهَها فِي وسادتها وشرعتْ تتَتحب بشَدَّةٍ.

 وكفّتْ عَن النّحيب. - سُعدتُ بإخبارِك الأمرَ يا آن. أردتُ ذلك طِيلةَ الصّيفِ،

في كلِّ مرّةٍ زرتني فيها. أردتُ مشارَكتَك كلّ شيءٍ، لكنّي
 قريبًا، أو أشار أحدُهم إلى ذلك. لم أستطع إخبَّار أحِدر، أو



 الرّعبُ فأُمسِك نفْني عنِ الصُّراخِ


 وستزورينتي مر ارًا، أليس كذلك يا آن؟

- نعم ياعزيزتي.









منذ ثُلاثِ سنواتٍ، لكنّها ظنّت أنيّي لن أكلّمها. ولَّه أشنأ
 أنْ يُسيءَ النّاسُ فهَمَ بعضِهـم بعضا يا يا آن؟ - كلُّ متاعبِ الحياةِ تنبعُ مِن سُوءِ الفَهـمَ. عليّ الذّهابُّ الآن يا يا
 المواءِ الرّطْبِ.

- ستعودِين قريبًا.
- نعمه، قريبًا. يُسِعِدني أن أبسُطَ لكِ يدَ العوْنِ.
 آن.
- ليلةً هنيئةً ياعزيزتي.

سارتْ آن في ضوء القتمرِ، نححو البيتِ، بيطرٍ شديرٍ. لقد غَيَّرِ





 وِي الجِنِّة تبدأ هُنا، على الأرْض
حُفِرتْ تلك السّهرة الّتي قضّتاها في المديقِةِ في ذاكرتها إلى

الأبُد. ولمَ تَرَ آن روبي في المياةِ الدّنيا بُجُدّدا. فَفي المَساءِ الُُْوالِي، أَحْيتْ





 المخِيفِ الّنّي كانتْ نَخَشَاهِ
إثْر الجِنازةِ، قالتِ السّيّدةُ لينْد بنُبْرِةٍ مُتعاطفةٍ إنَّ جُثُمانَ روبي

 وضَعْهُها آن حَوهَانـا طالَّا كانتْ روبي فاتنةً، لكنّ جمالمَا كان دنيويًّا، مادِّيّا، به شيءٌ







إلى غرفٍة خاليِّ، ومَحتْهَا عُلبةُ صَغيرةً، و قالتْ باكيةً:

- خذي هذه! ما كانتْ روبي ستورِي بها لأحدٍ غيرَكَ. إنّه شغْل التّطريزِ الّّذي كانتْ تعملُ علْهُ. لَم يكتَملْ بعدُ، ومازالتِ


قالتِ السّيّلدةُ لينْد والدّموعُ فِي عينيْها:

- هُناك دَومًا عملٌ غيرُ مُنجز، لكنّي أظّنّ أنّه يُوجَد دومًا مَن يُنْهِيه.


## في طريقِ عودتهَا، قالتْ آن لديانا:

 صديقةٍ تُغادِرنا. وعاجِاً أم آجلًا، سنتبعُها جميعًا، الواحِدةَ روَ
تِلْو الأخْخرى.
"(نعمه، أظنُّ ذلك")، قالتْها ديانا بانْزُعاجِّ
لَ ترغَبْ في التّحدّثِ بهذا الأمر ـ وودّتْ لَو تحدّثَتاعنْ تفاصيلِ
 على جلبِه، فقالتْ السّيّدة لِينْد عند رؤيته: (ايصرّ آل جيليس علِّلى التّفاخرِ حتّى في جَنازةٍ"، وعن سَحنةِ هيربِ سبنسر الحزينةِ، وعن نواح إحدى أخواتِ روبي الِستِيِيِّ. لكنّ آن لم تتحدثّ عِّ عن هنا الشّأنن. وبدتْ تائِهةً. قال دايني:

- طالما أحبّتْ روبي الضّحِكَ. فهل ستضحككُ في الجِنّة أيضًا؟


## أريد أنْ أعرفَ يا آن.

ردّتْ آن:

لكنّ ديانا ابتسمتْتْ فِ صدمةٍ:

- اوه، آن.
- لِ لا يا ديانا؟ أتظنّين النّاس لا يضحَكون في الِّنَّة؟ تلعثمتْ ديانا:
- اوه... لا... لا أدري. لا يستقيمُ الأمْرْ . تعلمين أنّه يُمجَّر الضّححكُ في الكنِيسة. - لكنّ الجْنّة غختلفُّةٌ عن الكنِيسة. قال دايفي بححلسِة: - أرجو ذلك. لَن أودَّ الذّهابَ إليها إذا كانت تُشبه الكنيسةَ





قالتْ آن في شُرودٍ:
فسألها دايفي: ايايفي. آمل ألّا تدخّخَنَ أبدا.

- ماذا لو تسّببتِ الجر ايثيمُ بقتِيل إذن؟


## (15)

## أحلامٌ مُبعثُرة

قالت آن:

- لم يتبَّ على عودتِنا إلى (ريدمونده) غَيْر أسبوعٍ واحد.


 أنّا لم تسكنهُ بعد.
مرّ الصيف سعيدا، إذ قضتْ آن فترةُ بهيجةً تنعّمتْ خِلالاهِا





 هاريسون ذات ليلةٍ وهي تحتسي الشاي معه ومع زوجته: - هل ألْفتِ قصصًا أخرى؟
$165 \mid$







 الخبز ـ لست جودسن بارك بر الّذي علّق إعلانات الدّا الّواء على سِيلِ بيتهـ. ذلك ما قالتْه آَن فِي تعالٍ، غير مُوقنةٍ بالحزّي الّذي ينتظِر ها. ففي نفس المساء، دخلت ديانا إلى غرفة آن، يُمْمَرَّةَ الوجنتيْنِ، لامعةَ

العينْن، وبيدها رسالَّة.

 فسأطريرٌ مِن الفَرَحـحـ
 "الآنسة آن شسيلي. غرين غايبلز،

جزيرة الأمير إدو/رد.
سّيدتي،
 مِِدالُّها خمٌّ وعشُرون دولارًا في مُسابقتنِا الأخِيَرَة. وقد أرفقْنا


 تُقّبلي فائَقِ تُتْلِيرِنا .
شـركة رولينغن لخمـيرة/ الخبز" .
قالتْ آن مُندهشةُ:

- لم أفهمه.

صفّقتْتْ ديانا بيدْهِا: - اوه، كنتُ أعلم أنّك ستفوزين بالجائِزة، بل واثِقة. لقد أرسلتُ قصّتك للمشاركة في المسابقِةِ يا آن.

- ديانا... باري! قالتْ ديانا مبتهجةً:
- حين رأيتُ الإعلانَ، فكّرتٌ في قصّتِكِ فورًا، وأردتٌ استئذانَكِ في إرسالهِا. لكنّي خشيتُ رفضَكِكِ، فأنْتِ لَمَتُؤْمْني بِها كثير ا. لذلك قرّرتُ إرسالَ النُّسْةِ الّتي مَنَحْتِيني إيّاهاها،

وأخفيْتُ الأمْرَ عنْكُ لَوْ لَ تَفُّ القصّةُ بالجائزةِ، لَا علِمتِ أبدًا، ولما اسْتأْتِ، لأن لا أحدِ سِيُخِبِك بالأمْرِ، فالقصصُ التّي لا تربَح لا تعود لأصحابِها، وإذا فازتْ فستكون مفاجَأَةٍ سارَّة.

 - آن، لا تَبْْمِين مَسُرُورَة. رسمتْ آن ابتسامةً على شفَتَيْها:

 حول... حول... هَمِرِة المُبُز .





 نستعملَ سوى هميرٍِ رولينغز").
 بينل واصلتْ ديانا بابتهاجٍ:

- و ها قد فُزتِ بالخَمسِةِ والعِشُرينَ دُو لارا. سمِعتُ بريسيلا

دو لاراتٍ لِقاءَ كلِّلِ قِصّة.

ناولتْها آن الظّرفَ الزَّهْريَّ المُستطيلَ بأنامِلَ مُرتَبِفةٍ:



الشّيك.
قالتْ ديانا بتعالٍ:

- يُسِعُني ذلك، لكِنِّي لَم آتِ شيئًا يُنْكَرَ تُشرِّفُني صداقةُ
 العوْدةُ إلى البيتِ مِن مركِزِ البريدِ مباشرةً، لأنّنا سنستقبلُ

مِن أجلِك يا آن.

انْحَنْ آن بَغْتةً، وطَوّقتْ ديانا بِْراعيْهِا، وطبعتْ قُبلةً على
وَجْنتِها:

- أنتِِ أجملُ صديقةٍ في الو جودِ وأخلَصُها يا ديانا. أؤكّد لك أنيّ أقلّرُ سبَبَ ما أَقْدمتِ علْهِ.
انصَرَفتْ ديانا في سرورٍ وحياءٍ، لكنّ آن البائِسَة أَخْفتِ الشّيكَ في دُرْجِ مكتِبها، وألقتْتْ بَغِسِها على سريرِها، وذَرَفتْ دُموعَ الِِزْيِ والََضَبَبِ. لا يُمكِنُها أنْ تنجُوَ مِن هذه الفِعْلةِ أبدا

قِدِمَ جلبرت ساعةً الغَسَقِ ليُغِدِقَ عليْهِ تَانِيه. فقد بلغَه الـَبَرُ


- ما الخطبُ يا آن؟ توقِعتُ أن أَجِدكِ ُشُشر قةً بعد فوزِكُ بجائزةِ هنيرِة رولينغز . فَوزُ مُباركُ
همستْ آن كأنَّا تقولُ (احتّى أنتَ يا بروتوس)|"(1).



 قصّتي الصّغيرةَ البائسةَ، ووضعتُ فيها أفضَلَ ما لَّيّيّ.






$$
\begin{aligned}
& \text { الجميِعُ إذا بلغَ الخبرُ (ريدمونده). } \\
& \text { - لن يَدُدُ ذلكَ }
\end{aligned}
$$

(1) عبارة لاتينية ذكرت في مسر حية لشككسبر على لسان يوليوس قيصر معاتبا بها صديقه الذي شارك في اغتياله، وصارت مضرب أمثال للغدر والخيانة.

تساءلَ جلبرت بانزعاجٍ إذا ما كانت آن تَشْشى رأيَ طالبِ الـّنّةِ الثّانيةِ ذاكِ

- سيفكّر طلبةُ (ريدموندال، مِثلي تَامًا، ومِثَلَ أغلبِنا، في آنّك


 روائعَ أدبيّةٍ، لكنّه مطالبٌ بدفِّ معاليمِ السّكنِ والدّراسةِ أوَّا
أسْعَدَ هذا الرَّأَيُ الـحِيمُ آن قلِيلا، ومحا خوفَهِا مِن التَّرَّضِ

(16)


## صلـ|قَةٌ مُحـَّلة

"الَّأَرَ فِي حياتِي مكانًا بهيجًا كَهذا. إنّه أكثرُ راحةً حتّى مِن بيتنا.)، صرّحتْ فيليبا جوردون، وعيْناها تطُوفان البِيْتَ في إعْجابِ




 أحلُ ضحايا فيليبا.








ووزّعَ واحدةً مِنْها عَلى كلِّ حَرِيفٍ، وأرْسلَ حُزْمةً مِنها إلى آن الّتي







 فلا أحدَ وُلِد وترَغْرُعَ في (آفَونلي" كان سيأتِي هذه الحُطِيئةَ، الّّتي

 يبّدّ شيك الخمسة والعشرين دولارٌا ارتِيابَها:

- مِن العَجيبِ أنْ يدفَعوا ثمنُّا كهذا لِقاءَ هذه الأكاذِيبِ

وهكذا، أَغائها حُلولُ مَوعدِ الرَّحِيلِ، وأبَجَجتْها عودتُّها إلى



 ماكفيرسون.

ظلّ مودي سبورجن يُدرِّسُ منْذ تخرُّجِه مِن (اكوينز)، لكنّ



 يكن وايثقًا من تَرُرُّجِه قَسّا.
 باتي". فقد أرسلتِ الآنسةُ باتي المفتاحَ إلى آن، برفقةٍ رسالةٍ ذكرِّ



 أنّانَا تركتْ الباقي كلّه في عُهدة آنَ

 لها زوجٌ بعد. فجلبتْ كلُ واحدةٍ منهنّ شيئًّ لتزويقِ البيتِ الصغيرِ





> شُيْنُا.

أهدتْ ديانا آن وِسادةً مِن إِبِر الصَّنَوبِر، ومَنحتْها الآنسةُ آدا

أخرى مُطرّزةً رائِعَة، وأرْسلتْ إِليها ماريلا صندوقًا كبيرًا مِن


وهي تقول:

- خُذيها! أفضّلُ أَنْ تَستعْمِليها علَى أنْ تَقِرِهَها الُعْثُةُ في خِزانةِ العُلِّيَّة.
 مِن كُراتِ النفتالين (1)، تلك الألمفِةِ الّّتي زَكَمت رائحتُهُ أَنوفَهُنَ،








 وأصرَّ على وضعِهِ على سريِره زَغْم اشمئزازِزِ زَوْجِته.
(1) مادّة كيميائيةٌ صلبةٌ بيضاءُ اللون، لا رائحةٌ قويةٌ، تسمى القُطر ان الأبيض أو الكافور، ونتسعمل في هـاية اللابس من المثراتواتوالعتّ.

كان لأغطية السّيّدة لينْد فائدةٌ كبيرةٌ ذلك الشّتَاءَ. فقد كانت نقائصُ ("بيت باتي" لا تُحصى، رَغم شـرائِله الكثيرِةِ، فهو منزلٌ يشتدُّ
 السّيّدةِ لِيْند، وهنّ كُتْنَاتٍ لَا لِّا
حصلتْ آن على الغُرفةِ الزّرقاءِ الّتي رغِبتْ فيها منذُ النَّظرةِ الأُولى. وحصلتْ بريسيلا وستيلا على الغُرفِةِ الكُبرى. ورضِيتْ

 على النّوم عِنْد عتَبِة البابِ طِيلةَ الأَئّامِ الأُولى.
فذاتَ يوم، عند عودتِها من (ريدموند")، اكتشفتْ آن أنَّ الناسَ

 فضْفَاضا؟ نظرتْ إلى نفسِها، فرأتِ القِطَّ راستي للمرّةِ الأُولى.
 التّي رأتها في حياتِها بُؤْسا. تخَطّى الحيوانُ مرحلةَ الصِّبا منذُ زمنٍ




 وُقوفِها، ورنا إليها مُعاتبًا بعينِه السّليمةِ الوحيدَّة، وحين واصلت

سِيرْها تَبَعَها. استَنْلمتْ آن لِرفْقْتِهتّى بلغَتْ بوَابةَ (بيت باتي"،




آن متوشَّاً، فقالتْ ستيلا:

- آن، أهذا الحيوانُ لكِ؟

احتجَّتْ آن في اشمِيْزُ إٍِ :

 أكرهُ الدّوابَّ التّي على شاكِلتِك
 فضححكتْ بريسيلا قائلةً:

- يبدو أنّه تَبَّكّك.

أجابتْ آن متعنتّةُ:

- لن يتبنّاني أحد.

قالت فيل مشفقةً:

- إنَه يتضوّرُ جو عُا، وتكادُ عِظامُه تَنترِقُق جلدَه.

قالتْ آن بحزمٍ





 بأمر مّا بشأنِه.

## قالتْ ستـلا:

- لا نسْتطِيُِ الاحتِفاظَ به. ستَأَتِي العمّةُ جايمسينا الأسبوعِ


 خاضَ معْركةً مَعَ قِطِّ مَلِكِ التّبِغ اللَّلِّةَ الماضِيةَ ودَحَرَهِه

حَمَّ، فوقَ بِساطِ المِدفأة، ثمّ قالتْ:

 قالتْ فيل فجأةُ:
 تساءلتْ آن في كآبة:
- من منّا تعرفُ شُئئاعن تخديرِ قِطّ؟

قالت فيل:





 ثقيلًا فوق الصّندووقِ وتتركينَه حتّى المساء. عندها ستجا وتجدين


قالت آن في شكُ :

- يبدو الأمرُ سَهْلا.

قالت فيل لتُطمئنَها:



 المشاركةُ في قتلِّ؟
قالتْ لفيل في عجلةٍ: - خُذيه! أشُعرُ كَأنّ قاتِلَة.
(1 ) سائل عديم اللون، سهل التطاير . له تأنيّر تخديري.
 وعند الغروبِ، أعلنتْ فيل أنَّ علْيْنَ دفنُ راستي.

- على بريس وستيلا أنْ تحفِرا قبرَه فِي الحَديقَةِّ، وعلى آن أنْ تُرافِقنِي لنرفعَ الصُّندوق، فطالما كِرهتُ هِّهِ المرْحَلة.

 الصُّندُوقِ مواءٌ خافتُّ لكُنّه عُميّزُ
auto
t.me/soramnqraa

شهـتْتْ آن:

- إنّهـ ... إنّه ليس ميّتا.

أكّدتْ فيل:


إلى الأخرى، وتساءلتْ آن:

- ماذا سنفْعل؟

سألْتها ستـلا الوا اقفُّةُ علَ عتبةِ البابِ:

- لماذا لم تأتِيَ؟ القبرُ جاهِمْ .

أشارتْ آن إلى الصُّنُدُوقِ، فانْفُجَرْن بِيعًا ضَاحِكا
قالتْ فيل وهي تُعيدُ الحَجَرَ إِلى مكانِه:


كان ذلك دليلَ احتضارِه، أو ربَّا خُعِيَّلَ إِلْنا سَملُعُ ذلك بسَبَبِ ضَضْطِ تَأنيبِ ضهائرِنا



قالتْ فيل :

- هناكُ ثُقبٌ فِيْ الصّندوق لَ لَ أنتِه لَه قَطّ، وهذا سببُ بقائِهِ حَيّا. والآن، عَلِنْا أنْ نُعِيدَ الكَرَّةَ

قالتْ آنَ بَنْتَةَ:

- لا، ليْس عليْنا ذلك. لنْ نُحاوِلَ قْتُلَ راستي ثانِينَ. إنّه قِطّي، وعليكنّ تَمُّلُهُ
قالتْ ستيلا كأنّها تنغُض يديْهُ من الأمرِ برُمّتِه:
 منْذ ذلِكَ اليوم، صار راستي واحدًا مِن العَائِلَة، ينامُ على




(1) من تصّة מالقطّا آلّي يسبر وحيداله للكاتب والقاصّ البريطانّ روديارد كبلين، مؤلّف "اكتاب الأدغال) The Jungle Book.
(اسبوفوردد) واحدًا تلوَ الآَخَر . أمّا بالنّسبِةِ إلى البَشْرِ، فلمْ يُحبَّ غَيرَ آن، ولم يجرؤ أحلٌ على مُداعبِّهِ.

قالتْ ستيلا:

- سَحَنَةُ أولئِك القِططِ غِيرٌ مَقبولَةٍ مَّمَام. قالتْ آن وهي تُداعبُ قَطَّها: - لكنّه قُطْطُطٌ بِمِل . - حسنًّ، لا أدْري كيفَ سيتعايشُ معَ القِطِّةِ سارّة. تكفينًا معاركُ القططِ فِي الحديقَة. لكنَّ قِتالَ القِططِ هُنا، في غُرفَةِ المعيشةِ، غيرُ معقولٍ كَّاما.
 وفيل قُدومَها في رِيْبِ، لكن ما إنْ تربَّعتْ عَلى الكرسيِّ الهزّازِ قُبَّالةَ المِذْفأةِ حتّى قدّمْنَ لها فُروضَ الو لاءِ والطّاعة.
 وعيْنان زرقَاوان واسِعَتان تَفيضانِ شَبابًا وأَمَاً كعينِيْ صَبِّةَّة،

قالتْ وهي تَحيكُ شيئًا زهريًّا بِكدِّ:

 تْقْقْنُ فِي الواقعَ ربّبا كانتْ أسوأُ جِدّا. لكنَّي وجدتُ معَها

راحَتي. المذاءُ الجديدُُ أجملُ مِن القدِيم، لكنّ القديمَ أوفرُ




ألحّتْ ستـالا قائلةً:

- مَن يفصِلُ هنه القُططَ عن بعضِها؟؟

 رحَلتْ للعيشِ بفانكوفر

 مُلوّن.
في الواقِ، كانتْ مالكةُ جوزيف معِّةً، لأنه، كما تقورُ ستيلا باشمئزازٍ، يُشُبه كيسًا مِن الِِرَقَ، ويصعُبُ تمييزُ لونِه الأصليّ.





 ولم يستمتع قِطّ غيره بأكثِرِ الولايْمِ دَسامَة.

حلَّ ركْبُ جوزيف والقططّةِ سـارّة في صُندوقيْن مُنفِليْن. اختار
 تنظفّنُ وجهَهِا. كانت قطَّةُ رماديةً وبيضاءَ، ضخمةُ ورشيقةَ، لها كبرياءٌ لا يُوصَف. شرحتْ العمّةُ جايمسينا الأمْرَ:

 ستيلا! القطّة سارّة لا تتعارك أبثًا، وجوزيف يفعلُ ذلك

نادِرا.
قالتْ ستـها:



 وكر اهيّةٍ، وانتضّ على القطّةِ سارّة.




 المرّةِ، قطّ. ومنذ ذلك الحينِ، صارتِ القِطّة سارّة حاكمةً بأمرِها، ولم

يعترضْ راستي سبيلَها بُلّدّا. لكنّ جوزيف نهض مُتثائِبًا، فانقضَّى عليه راستي ليمسحَ به عارَه. ولأنّ جوزيف، المُسْالمَ بطبعِه، يُقَاتل




 إِلى بعْضِ التّمْرِين. فقد صار سَمينًا جِدّا. وعلى راستي أنْ

قَبِل جوزيف وراستي بالأمْرِ رِي نِايَةِ المَطافِ، وتِوَّلا مِن
 ويغسِلُ أحدُهما وجهَ الآخَر .

قالتْ فيل:

- لقد ألِفَ بعضُنا بعْضًا، وتعلّمتُ غسلَ الأوانِي ومسْحَ الأرضِيَّة. ضحكتْ آن قائلةً:
- لكن، لا تزعمي أنّك قادرةٌ على تخديرِ قِطّ.

احتجّتْ فيل :

- كان خطاًا الثّقبِ في الصّندوقِ الحُشبيّ.
- مِن حُسنِ الحظٍ أنْ وُجِدَ الثُقُبَ. علْنُنا إغراقُ القُطِيطاتِ



قالتْ ستـيا:

- لو رأيتِ كيف قدِمر راستي إلى مُنا، ما كُنتِتِ تصِفينَه بالمُحتَرَم. كان يبدُو مثلَ العجوزِ نيك. ردّتْ العمّةُ جايمسينا:




## (17)

## رسالة دايفي

قالتْ فيل ذاتَ لِيْلٍة مِن كَيالٍِ نوفمبَر:




 سألتْها ستيلا الَّتي كانتْ تُعْنَى بمصَاريفِ البيتِيتِ - هل ارتَفَعَمْتُهُه؟
 أفضضلُ مِن المُغنازَلة.

تنهّدتْ ستيلا:

$$
\begin{aligned}
& \text { - هناكَ ارتفاعٌ فاضحٌ فِي كلّ الأسْعار . } \\
& \text { قالت العمّةُ جايمسينا: }
\end{aligned}
$$


وأضافتْ آن:

- والضّحكُ أيضا. لا توجلُ ضريبةٌ على الضّحكك، وهذا جيّّرٌ،


 الشّاقِّة، هذه اللّيلة.

عزيزتي آن،









 وابتَعَتْه بدلَ ذلك. قال الدّكتورُ أنّا نجّا نجتْ مِن المُوْتِ
 حالٌ لَم نتمكّن مِن إصالِحِ القِدِرِ، واضْطُرُتْ ماريلا إلى التّخلُّصِ منْه. أقبلَ عيدُ الشُّكرِ الأُسبُوعَ الماضي. فلم نذهبْ إِل المدرسِة،

وتناولنا عَشاءً دَسِما. أكلتُ فطيرةً اللّحمِ المفْروم، ولـَمَ



 ألمُ أذني أو جاعًا بأكي مكانٍ مِن جَسِدِي.



 وهذه فقْرتي، فكّرُتُ أنّك قد ترغبين في في قر اءَتها: مواصفاتُ زوجتي المُسَقِبلَّةِّة
 وتُطيِنني. وعليها أن تكون في الخامِيسة عشُرة. ولا بُبَّ أنْ



 أَيضا . فهناكَ نساءُ كُثيراتٌ بائساتٌ دونَ أَزْواج. النّهاية.

حضرتُ جنازةَ السّيّدِةِ إيزاك رايتس في (وايت ساندز)"

الأسبوعَ الفائِت. كان زوجُها حزينًا جِدّا. قالتْ السّيّدُةٌ لينْد

 أريدُ أنْ أَعرِف. فهو لن يسمَعَنا، أليس كذلك؟

 أعرف. فَهِل شهِدتْه حقَّا؟
أراد السّيّدُ هاريسون التَخلَّصَ مِن كلِّبه، فيَنَّقَه ذاتَ مرّةٍ





 يدعو في صهاته أن يُنجِزَ الرّبُّ الأعهالَ، بَدَلَ أن يُشْتِغِلَ عليها بنفسِهـ.






عرضْتُ عليه أَنْ أَشْبَه بدلًا عنْهِ لِقاءَ رُبْعِ دولارِ، لكنّ عائلةَ
 بالِه.
قرّرتْ جمعيةُ تطويرِ مدينةِ (آفونلي" طلاءَ القاعةِ بِدّدًا، لأنّ لونَا الأزرقَ صار عُملّا.
 قِطِع مِن الكعْكَة. كَو فعلتُ مثلَّه، لدعتْنِي السّيّدِّةُ لينْد


 لم تتقّق أخبارٌ أخرى في جَعبَتي لكِ منّي ستُّ قبلاتٍ ... وقبلةٌ واحدةٌ مِن دورا.
صديقُك الُُحبُّ ديفيد كايث.
ملاحظة: آن، مَن أبُ الشّيطَان؟ أريدُ أن أعرف.

الآنسةُ جوزفيـن وطفولةُ آن

عنْدَ حُلولِ عُطلةِ أَعيادِ المِيلادِ، عادَتِ الصّبابَا إِلَ بُيوتِهنّ، لكَنّ العمّةً جايمسينا خيّرِتِ البقاءَ مكانَا، و وقالت: - دُعيتُ إلى بيوتٍ كثيرٍِ، لكنِّي لا يَسعُني جلبُ هذِّهِ التططِ


 أُصْحابِ المَلايين. لذلك سأبقى هُنا، وأُبَقي على ("بيتِ باتي") دافئًأ مِن أجلِكِنّ.
عادتْ آن إلى البيتِ كدأبِها، عُمْمَةً بتوقِّعاتِها المتفائلِةٍ التّتِي لَم تتحقّقْ بأكملها. أَلْفتْ (آآفونلي" فِي قَبضةِ شِتَاءٍ عاصغٍ وبارِدِ،






واحدةً، فلم يتمكّن أحلُّمِن الحِورِِ، وتو قّفواعَنِ المُحاولةِ يائِبِين.

 الثّلاثِةِ، وثرثرةِ البناتِ المِرحِةِ، وبهْجِة أمسياتِ أَيّامِ الجُمُععةِ حينَ يُقبلُ رفاقُ الجامِعةِ للسَّمر . كانت آن وحيدةً، إذ قبعتْ ديانا فِي منزلِها طيلةَ أَيّام العُطلِّ
 غايبلز")، ولمَ تستطعْ آن الذّهابَ إلَّ (أور كارد سلوب")، لأنّ الثّلّوج


رقَّتْ روبي جيليس في المْبْرِة البْضاءِ، وظلّتت جاين أندروز



 تُحدّقان بها فِي نِظرةٍ عميقةٍ لا تكاد تخطِئها، وكان يقِلِقهِا أيضًا أنْ
 الأمرُ عُرُ جا. وكم تَنّتْ آن لو كانتْ في "بيت باتي")، حيثُ لا تَعلُمُ أحدًا ليُنقذَ الموقِفَ الحَّسّاس. أمّا ماريلا فكانتْ تُسرع عِّ إلى بيتِ



لكنّ دايفي كان سعيدًا جدّا. فهو يتتثي بالحُروجِ صباحًا،



 زلزالٍ أو فورةِ بر كانٍ، فتتهتي الْصَّةُ نهايةً رائعة. - إنّها قصّةٌ مذهلةُ يا آن. أفضّّلُ مُطالعتَها على قراءةِ اللإنْجيل.

- حقّا

نظر إليها دايفي مستغربًا:
 حين أخبرتهُ ذلك.
 في التّاسعةِ قِراءةَ مغامرةٍ مَّا على قِراءِة الإِنْجِيل . لكنْ حِنِ


ذلك.

- في الإِنجِيل مقاطعُ جيِّيَّة، خاصّةُ تلك التّي تدورُ أحداثُها حول جوزيف. لو كنتُ مكانَه، ما غفرتُ لإِخْوَتِي كنت


 الصّمتَ كلَّا قرأتْ منهُ في أمسيةِ الأحِدِ، بينها أفكَرُّ بأمورٍ

أخبرُ بها ميلتي بولتر في المدرسةِ يومَ الغد. أخبرتُ ميلتي

 الأميرِ إدوارد يا آن؟ أريدُ أنْ أعرِفِف.
 - لَمَعَدْ ها وُجودٌ، يا عزيزي، ألا تْتْهِي هذه العاصِفَة؟

- الرّبّ وحدَّه يعاَّم.

صُدمتْ آن، وصاحتْ مُعاتبةً:

- دايفي!
- إنّ السّيّدةَ لينْد مَن يقولُ هذا هـألتْها ماريلا ذاتَ ليلةٍ (ألا يتزوّجُ لودوفيك سبيد ثيودورا ديكس"، فأجابتْها (الرّبُبُّ

وحـَه يعلم"، هكذا.

- حسنًا، لا يُقُّ لما قولُ ذلك. لا يِقّ لأحدٍ أن ينطِق ذلك

الاسم باستِخفافٍ، لا تقلْ ذلك بُجّدا!

- حتّى لو قلتُهُ فِي خشوعِع مِلْ القَسّ؟ْ
- لا، ولا حتّى مثلَه.






## آن؟ تقولُ السّيّدُةُ لينْد إنّ الأمَرَ مُؤكَّد.

## قالتٌ آن باندِفاعٍ:

- السّيّدُةُ ليْند...
ثمّ صمتتْ. فواصلَ دايفي بهدوءٍ:
 إنَّ الأمرَ مفروغٌ منهْ؟

قالتْ آن مستاءةً: - أنت طفلٌ غبيٌّ يادايفي.

كانَ المطبُُ شاغرًا، فجلستْ قربَ النِّ النّافذِة، وقد غَرَبِتِ




 الحزينِ، وتنَّهَتَت كانتْ وحيدةً، وحزينةُ لأنّا لا تعرفُ فُ إذا ما ما كان






ما يكْفِي لُوُاصَلةِ دِراستِي. عندها سيكونُ كلُُ زُملائِي قد تَرَّجُجوا،


بِنْسِي" .
اندفعَ دايفي قائلًا:

- ها قد أقبل السّيّيُُ هاريسون. آمل آنّه جلبَ معه رسائلَّ
 عن اللّيبراليّين. أنا مِن المُحافظين يا آنـ
جلبَ السّيّدُ هاريسون رسائلَ ستيلا، وبريسيلا، وفيل، الّّتي بدّدتْ ضَجَر آن. وكتبت لها العمّة جايمسِينا أيضًا، فقالت:






 الثّعابين. لا أعرف لماذا خلقتْها العنايةُ الإلفيّة، وأحيانًا أشكُّ أُنّا مِّا مِن عملِ الشّيّاطين"،
تركتْ آن رسالةً قصيرةَ مَرَقُونةً على الآلَةِ الكاتبةِ ظنَّا مِنْها
 تَذرفُ الدّموع. سألْتها ماريلا:
- ما الخطبُ يا آن؟ - توفّيتِ السّيّدةُ جوزفين باري.

 آن، طالا كانتْ لطيفةُ نحوَكُ - لطِيفةٌ جدًّا يا ماريلا! هذه الرّسالةُ مِّ مِن قِبِل مُحامِيها. لقد تركتْ لي ألفَ دولار في وصيّها

قال دايفي: - يا إلمي!، هذا مبلغٌ ضخْمَمر أليستْ هي السّيّدَّةُ التّتي وجدتُمُاها
 القصّة. ألهذا تركتْ لكِ كلّ هذا المبلغ؟

قالت آن برفقٍ:

- اصمُتْ يا دايفي.

الحبرِ براحتَيَها.
قال دايفي في حيرةٍ:

 مِن رجلٍ لو كان لديْها ما يكفي مِن المال. صاحتْ عليه السّيّدةُ لينْد:


## - انتبه لما تتفوّه به يا دايفي كايث! إن ما تقوله شائنٌ بالنَسبة إلى <br> صبيّ مثلك.

## (19)

## فاصل للاستراحة

قالتْ آن التّي تكوَّمتْ فوْقَ سَجّادةِ الموقِلِ، بينها نام القطُّ راستي في حجرِ ها، للعمّة جايمسينا، الّتي كانتْ جالسةُ في معَعِدها المُظلّل تقرأ:

- اليوم، بلغتُ العشرين مِن عُمُري، وصرتُ أفكَرُ أنَّ صبايَ
راحَ دون رَجعة.

 العُلويّ تتزيّنُ، استِعدادادًا لإحدى الـِيَّلاتِ قالتْ العمّةُ جايمسينا:
 مّن حياتِنا. أنا سعيدةٌ لأَنِّ لَ أَغادرْها قـا قطّ.


## ضحكتْ آن:


 منْذ زمنٍ بعيدٍ إنَّ شخْصِيَّي ستنبلورُ في سنِّ العشُرين، نحْوْ

الخيرِ أو نحْوَ الشَّرّ. أنُا لا أَّاهما على تلكَ الشّاكلةِ، فأنأنا مليئةٌ
بالعُيوب.

قالتْ العمّةُ جايمسينا في مَرحٍ:

 أحد الطّريقين، وتتشَكُلُ على تلك الحالِ نهائِيّا. لا تقلقي يا آن! قومي بواججباتِك إزاءً الرّبِّ، وجيرانِكَ، ونفسكِكِ، واستمتعي بحياتِكِ هذه فلسفتي في المياةِ، وطالَا أسعفتْني. أين ستذهبُ فيل اللّيلة؟

- ستذهبُ للرّقصِي، وقد وضعتْ أَجمَلَ فُستانٍ لديها ا إنّه فستانٌ من الحريرِ الأصفرِ الباهِيِ الّذي تزيُّنُ شرائطُ الدّانتيل . وهو يُلائُمُ لونَ شَعرِرها الأسمر .
- ألا يِمعُ شيءّ مِن السّحرِ كِلِمتَيْ حَرِيرٍ ودانْتِيلِ فمجرّدرُ



 هو الحصولُ على فستانٍ حريريِّ أَضْفَرُ
 نفَّها في المِرآِةِ البِيضاوِيّةِ الطَّويلةِ، وقالتْ:
- إنّ إطراءَ هذه المرآةِ يحسّنُ مِزاجي كثِيرا، أمّا مرآَةُ غُرفِي فتجعلنِي أبدُو خضر اءَ اللّون. هل أبدو لك جلـُ جيلةً يا آن؟

فسألتها آن بنبرةِ إعجابٍ صـادقٍ: - ألَا تعلَمِين كم أنتِِ جميلةٌ يا فيل؟ - طبعًا، أعلَم. لكنّ ما نفعُ المِرَِّ والّهّجالِ إذن؟ ليس ذلك

 مائلةً قلِيلا. لكنيّي أكرهُ الأشياءَ الّتي تدغدِغ أُذنيّ.

 ذرّةَ حسدٍ واحدَّة.
قالتِ العمّةُ جايمسينا متعجّجبةً:

- لِمَد تحسِدُك؟؟ فليستْ بقدرِ جمالِك، ربّها، لكنّ أنفَها أجمُلُ كثيرا.

أقرّتْ فيل: - أعرفُ ذلك.

وقالتْ آن:

- طالما كان أنْفي مصلرَر راحةٍ كبيرةٍ لِي. - أحبُّ أيضًا خُصْناتِ شُعرِك المُرسَلةِ على جَبينك


لكنَّها لا تَسقطُ أبدا. إنّا جميلَة. أمّا أنفي، فإنّه يكيرٌّنِي كثيرا. سيصبحُ مثلَ أنفِِ آلِ بِيرني حين أبلغُ الأربعين. كيف سأبُدُو بسنٌّ الأربعينَ يا آن؟ داعبتْها آن قائلةُ:

- سيّدَةٌ متزوّجةً، وقورًا، هرِمَة.

جلستْ فيل تنتظرُ مُر افقَها، وقالتْ:
 حِجري. لن أذهبَ للرّقصِيِ بَبِرِ الِِططط. لا يا آن، لنْ أصيرِ وقورًا، لكنّي سأتزوّجُ دُون شَكَّكِ

- مِن أليك أو ألونزو؟
 قالتْ العمّةُ جايمسينا موبّخَةُ - لن يكونَ القرارُ صعبًا إلى هذا الحدّ!

ياعمّة.
- يجدرُ بك أنُ تصبحِي أكثَرَ اتزانًا يا فيليبا. - أعلم ذلك، لكنّه سيحرمُني مرحًا كثيرا. ولو عرفتِيتِ أليك


رائع

- اختاري شخصًا يفوقُها روعةً، إذن، طالبُ السّنِّ الثّانية

المُخلصُ ذالك، ويل ليسلي. عيناه جميلَتان،وواسعَتان، ورقيقتان.


- وما رأيكِ بجورج باركر؟

- ومَكَوِيّ.

 ثريَّا لتزوّوْتُهـ
قالْتْ آن بنبرةٍ خبيئةٍ
- أتفْعلينَ ذلك حقّا؟


قالتِ العمّةُ جايمسينا:
- لا تَتَوَّجي رجُلُّا لسِّ واقعةُ في حبِّه يا فيل.

قالتْ فيل متهكَمَةً:

قد قَدِمتِ العَرَبَة، إِلى اللّقاء عزيزيْتَيَّ
بعدما انصرفت فيل، ألقتِتِ العمّةُ جايمسينا نِظرةً جِدِّيةً على

- هذه الفتاةُ جِمِلةٌ وطيِّةٌ، لكنْ أَلَا تَعتقِدِين أَنَّا مُضطرِبةٌ قَلَلا؟

 على فهِمها، إنّا تتجاوزُ إدراكي، فهي لا تشُبهُ كلَّ الفتياتِ اللآتي عرفتُ، ولا تُشْبه حتّى الفتَياتِ اللّاتِي كنتُهن . - كم فتاةً كنتِ ياعمتّتي جايمسينا؟ - حوالي ستّ فتياتٍ ياعزيزتي.


## (20)

## جلبرت يُبُوحُ بحبِّه

تثاءبتْ فيل المُتمدِّدةُ على الأَريكةِ في تمولٍ، وقالتٌ: - مرّ اليومُ مكَّا ورتِيبا.
 تستمتعُ بمطالعةٍ رواية تشارلز ديكينز بعد انقضاءِ فترةِ امتحاناتِ

الرّبيع.

- مرّ اليومُ ملَّا بالنّسبةِ إلينا. لكنّه كانٍ رائعًا بالنسبة إلِ آناسٍ
 رجُلٍ عظيم، أو كُتِبتْ فيه قصيدةٌ رائعَة، أو فُطر فيه أحُّ القُلُوبِ، ياُ فيل .
- لماذا أفسدتِ أفكارَكِ الِجميلةَ بهذه المِملةِ الأخيرِةِ ياعزيزتي؟ لا أريدُ التّفكير في القلوبِ المفطورِة، ولا بأيِّ أمرٍ مُزْيِجِ - هل تظُنين أنّ بوِسِكِ التّهرّبُ من الأشياء البغيضةِ حياتَك كلَّها يا فيل
- يا إلمي، أَوَلستُ في خضَهِّها الآن؟ هل تَعُعُدين أليك وألونزو أمورًا سارّة؟ إنّها يُسمِّمان حياتِي.


## - لا تأخذين الأمورَ على عحملِ المِدِّ أبدًا، يا فيل.





 بعد أنْ أتيتُ لأضفيَ عليكُنّ شيئًا مِن الحيويّةٍ - نعم، بالتأكيد.
 عَاما. لماذا عليّ أن أبْدوَ خغتلفةً إذنْ اوه ها يا عزيزتي!، غلبَّني
 في مُطالعِةِ روايةٍ كُيفةٍ عن الأشباح. قرأتُها في سريري،

 لاحترق الفانوسُ حتّى الصّباح. فحين سمعتُها، ناديتُها،

 إلى الفِراش. بالمناسبة، هل قَرّرتِ السّيّدّةُ جايمسينا ما ما الّني ستفعله هذا الصّيف؟
 رَغم أنّها تبغضُ فتحَ بيتها للزّوّار .

- ماذا تقرئين؟
- بكويك.
- طالما جعلنِي هذا الكتابُ أشعرُ بالجُوع. ثُمّة حديثٌ كثيرٌ عن

 بحثًا عن الطعام، إثر قراءَتِه. يِعِلني التّفكير في الطّعامِ أتضوّرُ جوعا. هل من شيءء يُؤكلُ يا آن؟ - صنعتُ كعكةَ لِيمونٍ هذا الصّباح. يمكنُكِ تناولُ قِطعةٍ منْها.

اندفعتْ فيل إلى خِزانةِ المؤو ونِّ، وذهبتْ آن إلى البستانِ برفقِّ
راستي.


 فصار الطريقُ مو حِلًا، وهواءُ المساءِ بارِدا. لكَنّ العُشَبَ نَا نضرًا المِّا، واكتشف جلبرت شيئًا مِن أزهارِ القطلب في ركنٍ منزوٍ، فجلب بعضًا منْها.
اقتَعدتْ آن صَخرةً رمَاديّةً بين الكُروم، وشيّدَتْ في خَياهِا
 عربيٍ زكيٍّ، ورأتْ نفْسَها سيِّدةَ القَصرِ وملِكتَهُ قطّبّتْ حاجِبيْهِ حينَ رأتْ جلبرت مُقِبًا عبْرَ البُستانِ، فقد تَدَبْرتْ ليلةَ البارحةِ

أمْرَها كي لا تبْقى صُحبةَ جلبرت بمفر دِها، لكنْه فاجأها هذا اليومَ وحَّها، بعد أنْ رَحَلَ راستي.
 - ألا تُذكّركِ هِ هذه الزّهورُ بمدينتِنِّا، ونزها هاتِنا المدرسيّةِ القديمةِ

يا آن؟
تناوَلْهُها آن، ودَفَتْتْ وجهَها فِيها، وقالتْ مبتهجةً:
 - ستكونِين هناك فعلاً بَعْد بِضْعِةِ أَيام - لا، بعد أسبوعيْنِ. سأزورُ فيل في "بولينِينغ بروك) قَبْلَ عَوْدَتي إلى البِيتِ. ستعودُ إلى (آفونلي) قَبْلي
 مَكتبِ صحيفةِ رأخ خبار اليوم"، ، وسوف أقلُّهُ

يُعجبها الأمرُّ، وقالتْ فيِّ بُرودٍٍ

السّنةِ القادِمَة.
قالتْ آن دونَ اقتِناعٍ:
 تَنَّتْ لو أقبلَتْ فيل فِي تلك اللَّحظة

- عمِلتَ بِجِدٍ كامِلَ الشِّتَاء. ألْيْنَ هذا المَساءُ رَائِعا؟ أتعلمُّ، اليومَ عثَرتُ عَلى بَجْموعةٍ مِن الْبَنْسِجِ الأَبْيضِ تَحْتَ إِحْدى
 قالَ جلبرت فِي شُرُود: - طالماعثَرتُ علَى مَناجـمِ الذّهَبِ. - هيّا بِنا نبحثْ عَن أزهارٍ أخرى قالَ جلبرت مُقاطِعًا كَلامَهِا: - دعْكِ مِن فيل وزهورِ البَنْسْجِ الآن.
 - أرِيدُ إِخبارَكِ بَأَمرٍ مّا.

فصاحتْ آن بتوسّل:

- اوه!، لا تُقْه! لا، أرجوكَ يا جلبرت!

 هِنّي يومًا مّا
قالتْ آن فِي حُزنٍ:
- لا... لا أسْتُطِيع ! اوه، جلبرت... لقد أفْسدتَ كلَّ شيء؛
 بَصرِها نَحوَه:
- ألا تهتمّين بأمْري علَى الإطْلاق؟
- لا، لِّسْ عَلى هَذا النّحْو . أَهتُُ بكَ كثيرِّا كَصَدِيق. لكنَّي لستُ واقِعةً في حِّبَكَ يا جلبرت
- ألا تُنحِينَّيْ بعضَ الأمَّل

بالأمرِ جُجُدَّدا!
رانَ الصّمتُ بُجَدَّدا، طويلًا ومرعُبا، حتّى انتهتْ آن إلى رفْع


 هَذه؟

سألهَا بِصوتٍ خافِت:

- هل لَدَيكِ شَخصٌ آخر؟

قالتْ آن فِي هفةٍ:

- لا... لا. لا أهتمّ لأمرِ أحدٍ علَى هِِه الشّاكلَة. أنتَ تُعجبني
 بنا... يحدرُ بنا أنْ نبقَى أصدِقِّاء.

ضَحِك جلبرت بمرارةٍ:
 تُخبرينَيْي أَنّك لا تستُطيعين. - آسفةٌ. انْفْرِ لِي يا جلبرت!

كانَ ذلك كلَّ ما قِرِتْ آن عَل قولِه. أَيْنَ راحتِ العِباراتُ
 تركَ جلبرت يدَها فِي رفقِ:
 تهتمِّين بأمْري، لكنّي كنتُ أخدعُ نُنسي، ذلك كلّ كِّ مَا في في الأمْر . الوَداع يا آن.


 خسارةُ صداقتِه بهذا الشّكل

سألْهُا فيل:

- ما الخطبُ ياعزيزتي؟

لَّ تردَّ آن. تَنّتٌ، في تلك اللّحظِّ، لو كانتْ فيل بعيدةً آلافَ الأمنيال.

- أظنّكِ رفضتِ جلبرت بلايث. أنتِ غبِّةٌ آن شيرلي. - هل رفضِي الزّواجَ مِن رجلٍ لا أحِبُّه غَبَاء؟

 مَوِْفٍ مَسؤُولٍ أَتِّذُهْ في حياتِي. كيف فعلت ذلك؟ قالتْ آن مُتوسِّلةً:
- فيل، ارحلِي أرجوكِ، واترُكِيني بمُفردِي بعضَى الوقْت! لقد

- دون جلبرت؟

مكانًا خاليًا موغلًا فِي الوِحدَّه؟
 أَنْ تتعلّمَ كيفَ تعيشُ مِن دُونِانـا


## (21)

## ورودّ مـن الماضي

قضتْ آن أسبُوعيْن رائِيَّن في ("بولينغ بروك)، كانتْ سَحابةٌ





 حياتِها غيرَ الرّقصِ معها، رَغم أنّا لَّ تُقرّرْ بَعُلُ مَن مِنها أَثْثر لُطْفا.

عاتبتْها فيل قائلةً:

- اعتمدتُ عليكِ لتُساعِديني على اتُّاذِ قَرارِي بوعدِ أحدِهما ردّتْ آلنَ بتَهُهُمُمْ:
- عليكِ القيامُ بذلك بمفردِكُ، فأنتِ خِبيرةٌ حين يتعلِّقُ الأمرُ
بالآخرين.
- اوه، الأمرُ غتلفِ تُّمام! لكنَّ أهمّ حدبٍ حَصلَ خِّلالَ إقامةِ آن ببولينغ بروك كانِ



تقفُ صُحبةَ فيل عندَ بَوْابِته، وقالتْ:


 لاحتفاظِّه بلونِ طِلائِه الأَصْنَرَر .
فَتَحَتِ البابَ سَيّْدةٌ طَوِيلةٌ ونَحِيفَةٌ جدَّا، وقالَتْ ردًّا عَلى سُؤَالِ



 وزوجتُه، وكأنَّها لَ يَكْتِيا بأبنائِئها .

قالتْ آن باسِمةً:




وثغرَهـا. كانتْ سيِّدةً بَمِيلَة. دُفِنِا معًا في قبرِ واحِد، ووضَعتْ
 هلّا تفضّلتِ بالدُّخُول؟ سألتْها آن فِي لهفةٍ:

- هل تَسمحِينِ لِيِ بِجَولةِ فِي أرجاءِ البِيْت؟





 الشّمسِ تَامًا، فكان نورُها السّاقطُ على وجهِاكِ أوّلَ شَئِئ رأتْت أَمَّك.




 رِيْ النّاكرِةِ إلى الأبُد. هستْ آن:
- تصوّري!، كانتْ أُمّي أَْغْرَ مِنّي سِنًّا حين وضَعْتُي.





 شِئت!
تناولتْ آن العُلبَةُمُتهجةَةُ، وصاحتْ: - اوو، شَكْرَا، شُكْرَا.

 الصّهِرِّة.
 كُشكركِ.







ذهبتْ قبَلَ ذلك بمفردِها إلى رُكنٍ أخضرَ في مقبرِة (بولينغ بروك)"



 يفْترِقا كثيرًا طِيلةَ فترِّ خُطوبتِهَا









 كتَبْ بِيرتا شـيرِي:
(الشدّ ما أحبُّها حين تكون نائمةً، وأَحُبّها أكثر حِين تُمِيق"). ورُبُّا كانتْ هذه الِملةُ آخرَ ما كتبتْ، فكَمْ تتأتّخر نهايتُها بعدَّها قالتْ آن لفيل تلكَ اللّيلَة:

- إنّه أسعُدُ يومِ في حيَّتي. عثرتُ على أمّي وأبي، وجعلتْ هذه
 كأنّي فتحتُ كتابًا فو جدتُ بيْن طيّاتِهَ وُرودًا عذْبَةً عُبَّبَة مِن

المَاضِي.

## (22)

## الربيعُ وعودةُ آن إلى "غرين غايبلز"

حرّكتْ ريحُ المساءِ الرّبِيعيِّ الّتي تسلّلتْ باردةً مِن النّافذِةِ



 - أَظنُّي تقدّمتُ كثيرًا في السِّنّ.





 مصاعبِها، وأحلام الصّبا السِّرِّية، وآمالمِا الضّائعةِّ، وكلِّلِّ سنواتِ



حُبًّا، وعالِِهِا الحياليِّ، حتّى تفتّحتْ حياةُ ماريلا المُقفرةُ كا تتغتّحُ




 البَّيّيّ. صاحتْ ماريلا:

- آن شيرلي!

تغلّبتِ المُفاجأَةُ، لأوَّلِ مَرّةٍ فِي حَياتِها، على تَفُّظِها، فأحاطتِ


الوضّاءً، ووجهَها العذِبَ، بحَرارَةه

إلى هنا؟


 استمتعتُ بالسّيرِ في الغَسِقِ، وقطفتُ أزهارِّرَ الزّعرورِ مِنِ

 شمّتها ماريلا، لكنّ اهتمَمَها بآن كان كلَّ ما يشغْلُها

- اجلسي يا طفلتي! لا بدَّ آنّك مُتعبةَ. سأجهِّز لكِ العَشاء.


 الأولى هُنا. هل تذكُرينها يا ماريلاء؟ - طبعًا، لنْ أنسَاهـا أبدا. - دأبتِ الضّفادعُ على الِِناءِ في البِركةِ وفي الجَدولِ بجنونٍ

 العودةَ إلى البيْت! مرّتْ أيامي بريدموند كمتازةً، وإقامتيِي في ("بولينغ بروك") بهجِجَّ، لكنّ (اغرين غايِيلز" هي هي بيتي الحقِيقي". - سمعتُ أنّ جلبرت لنْ يعودَ هذه الصّائِفة.
- ע.



 الصّيفِب، وتختصٌُ أوراقُ القَيْقَبِ الحمراءِ بالحِريفِ، أمّا
 لكنّ ماريلا أصرّتْ قائلةً:
- ألَمَ يِتْز جلبرت امتحاناتِهِ بِنجَاح؟


لينْب؟

- ذهبتٌ رايتشل ودورا إلَّ بيتِ السّيِّدِ هاريسون. ودايفي بييتِ بولتر . إنّي أسمعُ وقْعَ أقدامِه الآنَ.
لمَح دايفي آن، اندفَعَ نحوَها، توقِّفَ هُنْهُةً، ثمّ ارتَّى عليْهِا مُطلقًا صيْحَةَ فَرَحْ






سألته ماريلا:

- لِ يُمْتاجُ إلى جمَ الأَسْنَان؟

تسلّقَ دايفي حِجْرَ آن:

- الصُنْعِ قِلادةِ زَعيمِ المُّودِ الحُمْر .

قالتْ ماريلا بنبرةٍ حازِمِةٍ
 - أجل، لكنّي ملَكتُ دَوْرَ الصّبِيِّلُمهّبِب.

قالتْ آن:

- ستملُّ دورَ الطّقلِ الينّّيرِير عّا قِريب.

 موعِةِ الأحدِ الصّيفَ الماضي؟ أخبرْتُنِي حينَها أن لا طا طائل مِن وراءِ السَّرّ. ماذا فعلتَ أنتَ وميلتي اليوَ اليوَّ؟

 حَظِيرةِ آلِ بولتر . ما هو الصَّدَى يا آن؟ أُرِيدُ أن أَعْرِفـ
 نَخْفَ التِّلالِ.
- كيف تْبْو؟




 عنُك، وستسخرُ منُكُ وراءَ التّلّةِ المُواليَّة. - هل الأمرُ حقيقيٌّ يا آن؟ أليستْ كِذبةً هائِلَّ؟




## - حين تكبُر، سأشرحُ لكَ الأمرَ كلَّه.


تأمُّل:

- آن، سوْف أَتَّوَجّج

سألتْهُ آن بجِدِّئِّ:

- متَى ذلك؟
- اوه!، حتّى أصيرَ راشِدًا، طبعًا.
- من هِي سعِيدةُ الحَذِّ؟
 يا آن. هلّ اعتنيتِ بِها إذَا مُتُّ قْبْل أنْ أُصبَحَ راشدًا؟
- احتجَّ دايفي كايثي بنَرْةٍ مَكَلُومةٍ توقن عن هذا الهراء!


بِها سِوى جدَّتِها العَجُوز .

صاحتْ ماريلا:

- تعالِّ، وتناولِيِ عشاءَكِ يا آن، ولا تُشْجِعِي ذلكَ الطّفلَ على حديثِه السّخِيف!


## (23)

## بول لا يـجـُ شخـصيّاتِه

مرّتِ الأيامُ سارَةً وجميلةً فِيْ „آفونلي"، ذلكَ الصّيفَ، رَغْم




 بيْنَا يتُسِّعُعُ ديانا وفريد، وبعضُ العشَّاقِ المُبَهِهِجِنَ، فِي الدّروبِبِ الرِّيفيّة المُعِّمِةِ.






 هَرُّبٍ مِن أَثِرْ الحِيَاء.

وباسشناءِ هذِه المُنغِّصاتِ، استَمْتعتْ آن بعُطلتِها الصَّيِيَّةَ. إذ زارتْها بريسيلا شهر يونيو، ثمَّ حلَّ ركْبُ السّيّدِ إيرفينغ وحَرَمِه، وبول وتشارلوت، شهري يوليو وأغسطس.
 بتَرْديدِ ضحكاتِ الََرَحِ المُتعالِيةِ مِن الحِدِيقِةِ العَتِيقِة، خلْفَ أشْجارِ التَّوْوِ النَّوَودَاء.
لَم تتغيّر الآنسةُ لافندر، إلّا لتصبحَ أكثرَ فتنةً و جَاَلا . كانَ بول مَفتونًا بِها، وكانتْ رفتتُهِ| تسُرُّ النّاظِرين.

قالَ بول لآن:

- لكنِّي لا أذْعُوها ماما، لأنّ هذا اللّقبَ، بكلِّلِ بساطةٍ، لا يَقِّ
 لكنّي أدْعُوها ماما لافندر، وهن وهي أكثيُ مَن أُحبٌّ، بْدُ أبي، حتّى أنّي أُحبُّها أكثرَ مِنك قلياًا

أجابتْ آن:

- الأمرُ طبيعيٌّ.

بلغَ بول الثالِثةَ عشْرةَ مِن عُمُره، فصارَ فارَِ الطّولِ بِالقِياسِ

 رائقةٍ عبْر الغابِ، وِِي الحُقولِ، وعَلِ شَاطيِ البَحِرِ، فصارا كتو أَمَيْ

> رُوح.

2271




سألتْ تُشار لوتا آن فِيْ حيْرَ:





 الأمرِر إدوارده، في كيلّ الأؤقات




مدام دي بومبادور، (1721 - 1764 )، كانت سيدة موهوبة و وميلة ومثقفة وأثر ت
 قوامها، والذوق في ملابسها. والرقة الناعمة في يديها، وتسريكة شعرها الخفيف الأسمر عاليأ فوق المِبين. (2 (2 مصطلح يستعمل في بريطانيا وبعض دول العالم للإشـارة إلى سكان الو لايات المتحدة الأمريكية.

يصِبْرْ حتّى علَى تناوُلِ عَشائِه. أولْيْسِ يتَطلّعُ منْذ تِلكَ اللّحظةِ إلى

لكنّ بول الّذي عادَ مِن الشّاطئِ ذلكَ المساءَ صـارَ رصِينا. سأَلْهُ آن:

- ألَ تَدْ شخْصيّاتِكَ علَّ صُخورِ الشّاطِئ؟ هزَّ بول خَصْلاتِه الكَستِنائِيّةَ في أسًى:
 حضرتْ نورا، لكنّها صارتْ مُحتلفةً يا سيّدتِتِي.
- اوه، بول! أنتَ مَن تغيّرَ حَقّا. لقد كبرْتَتَ على شخصيّاتِ




بول، وأنْ تَتَخلّى عَن أرضِلكَ الـُرُ افيَّة.

قاللِِ السّيّدُةُ ايرفينغ بنبرةٍ امتزجَ فيها التّسامحُ والتّأنيبٌُ - مازلتُّا تتحدّثانِ عن نفسِ الخُر افاتِ السّشخِيفة. قالتْ آن:

- لا، لقد نضِجْنا، للأسف! ما الّّذِي تبقَّى لنا بعْد أن وعَيْنا أنّ اللّغةَ لا تصلُح سوى لإخفاءِ أفكارِنا؟

قالتِ السّيّدةُ ايرفينغ بحجِّديّةٍ
$229 \mid$

- أبدا، إِّها تُكُكُنـا مِن تبادُلِ أَنْكَارِنا.
 الحِكِمِ التّاخَّرَّة، أبَّاء




 الَرَحِ والسّروِرِ على إقامتِهِا.

قالتْ آن:

- أمضيتُ وقتُّا رائِعا يا آنسة لافندر . ولَ يَيبَّ سِوى أُسبوعنِيْ






(1) كاهن وديبلومامي فرنسي (1754-1838)، اشتهر بدهائه وحنكته حتى صـار اسممه رمزا اللاختلاق والأكانكيب.
 وللقصص علاقة وئيقة بسلسلة آن من (غرين غايبلز" .

سألتْها الآنسةُ لافندر في هدوعُ:


 تخاصمتُق؟؟

- أبدًا، لكنّ جلبرت يطْلبُ ما هو أكثُرُ مِن الصّداقِّ، بينَّا لا
أستطيعُ منحَهَ أكثرَ مِنها.
- أو اثقُةٌ أنتِ يا آن؟
- تامَ الثقّة.
- آسِفُةٌ، آسِفٌّ حقّا.

 الحِقِقَة.


## (24)

## ظهورُ جوناس

كتبتْ فيل إلى آن:
(بروسبكت بوينت")
20 أغسطس
(اعزيزَي آن، أُغالبُ النُّعاسَ كيْ أكتُبَ إلِكَ. أشعرُ بالخجِلِ لأنّي تجاهلتُكِ طيلةَ هذا الصّيفِ، لكنِّيِ تَّاهلتُ كلَّ مَن راسلَّني،

 الماضيةِ، زُرتُ برفقةِ قريبتي ايميلي بيتَ الِمِيران الّني سَبقَنا إلْيَّهِ

 صُحبةَ قريبتي إيميلي نفسَ المصيرِ، حالما يُوصدُ البابُ دُونَنا.


 حرَمنيِ التّفكيرُ في الأمرِ مِن النّوم، فتَقلَّبتُ فِي فِراشِي، ورأيتُ تِّ

كوابيسَ بُيفةً، وانتابِي العُطاسُ دقيقةً كاملةً. وعندما أفقتُ







 النّحوِ المَنِطِيِّ حواليْ الثّالثة فجرا








 أجرحَ مشاعِره، وحين تخلّصتُتُ مِن آخرِ قِطعةٍ، قال لِي:
(1) منتجع بحريّ قرب مدينة (فانكوفر) بكندا.

- لا تأْكُكِيِّعَع الحلوى دُفعةً واحدةً، يا آنسة فيل. ستصابينَ بمغصٍ إنْ فَعَتْت
كان لقريبتي ايميلي ثمسةُ نُزلاءَ غيرّي، أربعُ عجائزَّ، ورجلُ





 طبيبٍ مُتجوِّل.
مَن هو جوناس؟ انتظرِي قليُلا يا آن شيري! ستعِّلمين عن
 العجائِز .





(1) خلل تدريجيّ في البهاز الصسبيّ، يشمل الأعمدة النالفيّة للحبل الشّوكيّ مع هياكل
 فِ المثي، ويصيب أعضاء السمع أيضا.

وأمَامِي، جلستِ الآنِسةُ ماريا جريمسبي، التّي أثرتُ في





 شَكّ. فهي لا تستطيعُ إمساكَ نفسِهِا عنِ الضَّحكَ، لأنّها وُلِّدتْ على هذا النّحوِ، لكَنّ الأمرَ عُزْنُ جِدّا
 رقيقةٌ، لكنّها لا تقولُ عنِ النّاس إلّا الحِير، فيغذُو حديُّهُ مُلَّلًّ جِدّا. والآنَ، جاء دورُ جوناس، يا آنَ


 ذلِك الصّيف.
كان شابًّا قبيحًا جدًّا، بل كان أشدَّ الرّجالِّلِ الّذين رأيتُهم فُّبُحا:


 أغمضتِ عينْكُ

صِرناصديقيْن فَوْرا. فقد كان، طبعًا، أحَّ خرّريِي (ريدموندا)،



 جعلَه يُفضّلُ رفقةَ طائشٌة مِثِلِ علْيْنَّ.



الشّعرِ، ويدعى جونانس، فيّ؟










 طيلةَ الأسبوِع لا تخلّف هذا الانطباع قطّ.

كانتْ خُطبةً بِيعةً، جعلتْني أشعرُ بأنّي حقيرةٌ تَامًا، وكان


يا آن!




حتّى أنتِ يا آن؟ْمكتبة سر من قرأ قلتُ له: ("جوناس"، إذ نسيتُ أن أدعوَهُ السّيّد بلايك، (القد



 القيام به إذنر).





يُغنيها.

آن شيرلي، لا تتجرّئي على التّلميح إِلى أنيّ وقعتُ في حبِّ السّيّدِ بلايك. هل تعتقدين أنيّ أهتمُّ لأمْرِ رَجلِ دينٍ مُعِدِم وقبيح،

يدعى جوناس؟ الأمر مستحيلٌ، وغيرُ واردٍ أيْضًا، كـا يقولُ العمُّ
مارلك.
طابتْ ليلتُك
فيل .
ملاحظةٌ: الأمرُ مستحيلٌ ، لكنّي أخشىى آنّه حقيقيّ. أنا سعيدةٌ،

 فيل جوردون".
(25)

ظهورُ فارس الأحلام

قالتْ آن، وهي تنظرُ عبْر إحدَى نوافِِذ (بيت باتي) إلى أشجارِ الصّنوبرِ فِي المُنتَزِه:

 والقِطَطِ الجميلةِ، وكلْبِ الحَزَفِ ذِي العُيونِ الحْْْرَاء؟
 تُداعبُ صُخورَ المينَاء؟ قالبِ العمّةُ جايمسينا، وهي تُداعبُ أُذْن القطُّ جوزيف ببإبرةٍ الحِياكِة:


- ألم تقولي إنّك بمثلِ ستنًا بميعًا يا عمّةٌ

 الأيأيَ - أظنّني سأَقِِدُ المُنتَه. لا أُسعر برغبةٍ فِي الاسْتِمتاعِ بَهُجةِ
 سيكون المُنتزهُ خاليًا، لأنَّ الِمميعَ يُشاهِدُ مُباراةَ كُرِّةِ القَدَم . - لم لَمَ تذهبِي معهُنّ؟
- لا أحلَ دَعاني، سوى ذلكَ الفظيِ القصسِرِ القامةِ دان رينجر، اللّني لن أذهبَ معه إلى أيِّ مكانٍ، لكنيِّي أخبَرتُه أنيّ لا أرغبُ في الذّهابِ إلى المباراهِ كي لا أجرَ حَ مشاعِرَه الرَّقِقِقَة. كها أني لا مِزاجَ لي لمشُاهدةِ كرةِ القدم اليومَ، على أيِّ حالٍ مِن الأحْوَالا
قالتِ العمّةُ جايمسينا جِدّدًا:
- اذهبِي! واسْتَمتعِي بالهواءِ النّقيّ !، ولا تنْسَيْ مَطرِيَّكِ! الأنّي أظنُّها ستُمطر، وأشعرُ بالروماتيزمر فِي ساقَيَّ - لا يصيبُ الرّوماتيزعُ سِوى العجائزِ ياعمَّة.
 يصيبُهن الرّوماتيزمُ في أرواحِهنّ. حمًا للرّبّ، لأنّي لمَ

بالمرء تجهيزُ كفنِه.





مِن الضّبابِ الّني يغلّفُ روحَها، لكنّ الحياةَ فِيُلتْ، منْن السّنة
 بنفسِ الوُضوحِ الجليِّيِ القَدِيمَم









وقالتْ لنيل: - إنّه لطيفٌ جدًّا يا عزِيزتِي، لكنْ، على الكَهَنةِ أنْ يَبْدُوا أكثرَ

رَصانَة.
فسألتْها فيل :

- ألْنِس بوسِعِ الرّجلِل أن يَضْحكَ ويَضْحكَ، ويُحافِظ على دينيّ؟

 - أنا لا أُغازِلُه.

لَ يصدِّقها أحلدٌ غيْر آن، بيْنَا ظنَّتِ الأُخرياتُ أنّا تَّرحُ كَدَأِبا،
وأخبرَنَا أنّا تأتي سُلوكًا تخِّا
قالتْ ستيلا بقساوةٍ:

- بُلايك ليس مِن طِرازِ أليك وألونزو وِّ يا فيل. إنّه يأخذُ الأمورَ

عَلَى عَمَلِ الِِدَّ، وقَد يفطُرُ الحُرْنُ قلبَّهُ

- أتظنّينّي قِادرةً على ذلك؟ مع أنّيّ أودُّ ذلك فعلًا .




أمتلكُ القُوَّةَ الكافِيَةَ لذلِكِك.

وتدّعين أَّكِ لا تععيِن شُيْنا
قالتْ فيل بهدوءٍ:

قالتْ ستيلا عُبُطةُ:
- سأترُكُك وشأنكا




تَعَّفَ إِلْهُا للتَّوّ، وبدَا أنَّ الصَّدَاقَةَ القَدِيمةَ قد ضَاعَت. كانتْ
 جلبرت تَجاوزَ خيْبَةَ أملِه فيها. فطالما تَوّفتْ حقَّا مِن فِكرةِ جَرِح




 وبارِدةَ المَشاعر . أنصشتْ آن إلى المزلِ والمُزُاحِ المُنتواصِلِّنْ بِنْهَ وبيْن
 أخبرتْه أنّا لا يسعُها الوقوعُ في حبِّه.
أرادَ كثِيرُون تَعوِيضَ مَكانِ جلبرت الخَلِي. لكنَّ آن رفضَتْهُم

 بغتةً، تحققتْ نبوءةُ العمّة جايمسينا، وهطَّلَ المطرُ مذْرَارا فنتَحتْ آن مَطريَّتَها، ور كضتْ علَى طُول المُنحَدَر . وحين انْعطفتْ

 - عذرًا. هل يمكنُني أن أعرضَ عليْكَ مَطريَّيْي؟

رفعتْ آن بصرَها، فألْفتْ شابًّا فارعَ الطِّول، وسيًّا، بعينيْن


أححلاِِها الّذِي ما كانَ سيبْدو بتلكِ المِثاليّةِ لو قَدّ على حَسبِ الطّلبِ،

قالت بارتباكٍ:
-
قال الغريبُ:
 يكُفَّ هُطولُ المَطر . فلا يبدو أنَّا ستُمطِرِ لفترةِ طِوِيلَة.
 شَعُرُتْ آن بدقِّاتِ قلبِها الغَرِيبَة.


 الأشياءِ الجَامِلَّة.




 الشّابُ الأنيقُ مِن ضِمْنِهَمه، بالتأكَكِيد. لاحظَ رفيقُها ارتباگَها، فقال مُمُتسمًا :

- نحنُ رِفاقُ جامِعَة. أُدعى رويال غاردنر، وأنتِ الآنسةُ شيرلي التّي قرأتْ بلاغَ تنيسون علَى مساِمِع جمعيّةِ أحبّاءِ المُعْرَفِةِ ذلكَ المساءَ، أليس كذلك؟
- نعم، لكنّيّ لَم أقدِرْ عَلى تحدِيدِ انْتِحئِك بِعْد. إلى أيّ مكانٍ تْتْسِبُ رَجَاء؟
- أشْعُرُ أنِّي لا أْنْتمي لأيِّ مكانٍ بعْد. فقد أنهيتُ سنتيَّ الجامِعيَّيْنَ في (ريدموند) منذُ عامين، ثمّ تو جّهتُ إلى إلى أوروبا منْذ ذلكَ الِحين، والآن، عُدتُ لأْنَيَ إجازتِيِ فِي الأدَبِ. - أنَا أيضًا بسنتي الثّالثة. قال رفيقُها وآلافُ المعانِي تقْفُز مِن عينْهُ الرائِعتِّن: - نحن رفاقُ فصلٍ إذن. سيعوّضُني هذَا كلَّ السّنواتِ الّتي فاتَتْنِي
انهمرَ المطرُ ساعةً أُخرى، لكنّ الزّمَنَ مَرَّ سريعًا جدّا. وحين
 الصّنوبرِ، سارتْ آن ورفيقُها معًا فِي طريقِ العودَةَ ولِّا بلغَا بوّابةً "بيت باتي"، طلبَ إِذنَا لزيارتِانها فمنَحتْه ذلِك.

 بارِد. إذ لَم تكنْ بقلِبها المَفتونِ مستعدّةً للانتباهِ إلَى قِطٍٍ مقطوعِ

ذلك المساءَ، ورَدَ طَردٌ باسم الآنسِةِ آن شيرلي، كان عبارةً



ظهْرِها، وتعجّبتْ قائِلَةٍ

- رويال غاردنر! ! لَ أعلمْ أتّكِ تعْرِفِين رويال غاردنر يا آن!

شَرَحْتْ آن الأمرَ فِيْ عجَلَةٍ:
 رأسًا عَلِ عَقِبٍ، فعرضَ عَلِّ المُساعَدَةِ

 فضَحَحَكِ قسلتُ وُ وجهاكِ يا آن.

- كفى هُراء يا فيل . هل تعرِفِينَ السيد غاردنر؟






 يعني، ليس تامًا، فروي غاردنر ليسَ جوناس.
فقد كانتْ أحلامُ اليََظَةِ أكثرَرَ إغرَاءً مِن أحلامِه.



## (26)

## ظهوز ككريستين









 في (ريدموند)".



 اللِّلِّة.

- آن، إنَّنا فُرحَتُك لِتُبدينَ وَسامَتَك. فأنا بوِسْعي أنْ أَفُوقكِ


 - لا، ليُس للفُستانِ علاقةٌ بذلك. فني آخرِّرِ ليلةٍ أشعَّ فِيها جمالُكِ، ارتَديتِ فُستانَكِ القديمَ الأَصْنوعَ مِن الفِّانِيْرِ




 الظُّروف.



 - أرْسلَ لي جوناس بَراعمَ وُرودٍ زهُرْيِّةٍ جَميلةً، لكنَّهِ لنْ يأتَيَ


 دراستِي والحصولِ على الاجازِة، والتّحلّي بِروحِ المسؤُوليّة.
- لا يُمْكِنكِ أنْ تكونِي مُفيدةً ومَسؤولةً فِي آنٍ واحرٍ يا فيل. لِلَكلكَ يَسُنُ بكِ الاستِسْالمُ للمَوْتِ. - أنتِِ قاسِيةٌ جِدّا يا آن. - فيل الغَبيَّة. تْعْلمِين جيِّدًا أنَّ جوناس يُحِبُّك. - لكنّهُ لَ يعتَرفَ لِي بحبِّه، ولا يُمكِنُّي إجْجبارُه على ذلك. ومَعَ


 - إنّ السّيّد بلايك مُتخوّفٌ مِن أنْ يطلُبكِ للزّواجِّ يا فيل. إنّهُ
 تعلمين أنّ هذا هو السّببُ الو حيلُ لصمتِه الطّوِيل .
 هُو الحلُّلُ سيكونُ الأرُّعلى ما يرام، فأنا لستُ قِلِقةً بالْمُناسبةِ، جلبرت بلايت يلتِقِي كريستين ستيوارت باستمرَار ـ أتعلَّمِين ذلك؟

كانتْ آن تُحُولُ شَلَّ قِلادةٍ ذَهبيّةٍ صَغيرةٍ حوْلَ رقَبَتَها. وفجأَةٍ،


قالتْ دون اكتِراث:

- لا عِلمَ لي بالأمرِ، مَنْ تكونُ كريستين ستيوارت؟
- شقِيقةُ رونالد ستيوارت. إنّها تَدرُسُ المُوسِيقى في "اكينغ

سبورت". لَم ألْتْقِ بِها، لكنّها، كما يقال، فاتنةٌ، وجلبرت

 حقِّ فِي نايَةِ المَطافـ


 راستي المسكِين.
 التَططتْ زُهورَ الأوركيدِ، وهبَطَتْ إِلَ الدّورِ الأرْضِيّ، حيثُ
 علَ دفِّهِا. انتظرَ روي غاردنر آن، وهو يُداعِبُ القطةَّ سارِّة التّي










حيَن خرجتْ مِن غُرفِةِ تَبْديلِ مَلابسِ الطّالِباتِ، لكِكّْها اسْتَعَادتْ




 داكِنتْن، وقسَماتٍ عاجِيّة، وشعْرٍ فاحِمِ ونَاعِمْ أسرَّتْ آن فِي نفسِهِا، (إنّها تبدُّو بمظْهُرِ طالَا أردْتُهُ: بشُرةٌ

 بالتأَكِيدل،


## (27)

## أسْرارٌ مُتبادَلة








 قالتْ آن:
 أكثرَ مِن ذهنِك المَخْفِيِّ خلفَ جدائِلِكِ قالتْ العمّةُ جايمسينا:




- لا، لَ أطبُّْ شيئًا فِي حياتِي غِيْ فَطِرةِ الزّنْجَبيلِ، ولَ تكنْ

 الطَّهِي أيضًا، ياعمّتيْبِ
- ريّها. لا أعترضُ علَى دِراسِِ الفَتَيَات، فقد حصَلْتْ ابنَتِي علَّى
 الرّياضيّات، فأجادَتْهُ أيضًا .
في مُنتصفِ مارسَ، وَرَدتْ رِسالةٌ مِن الآنسةِ باتي سبوفورده،

إضَافيَّة. وكتبتْ أيضًا:
("بوسِعُنُّ البقاءُ فِي "بيْتِ باتي")، الشّتاءَ القَادمَ أيضًا. سنتجوّلُ
فِيْ مِصر، لأنِّي أُريدُ أنْ أرى أبَا الموْلِ قْبْلَ مَوْتي".
 أَثناءَ النّظِرِ إِلى أَبِي الهُوْل؟

قالتْ ستيلا:
سُعِدتُ جِدًّا بالبَقَاءِ فِي "بيت باتي" سنةً أخرى. فقد توجّسـتُ
 الصّغيرِةَ، إلَى العودةِ إلى جحِحِيم السّكِنِ الدَّاخِليّ. قالتْ فيل، وهي تُنحِّي كُتُهِا جانبًا:

- سـأتسكّعُ فين المُنتزهِ، فحينَ أبلُغُ الثّهُنِينَ، سأكونُ شاكِرةً لأنّي خر جتُ للتّنّةٍ هنه اللّيلَة.

سألْتها آن:

- ماذا تَعنِين؟
- تعالْ مَعي!، و سأُخْبِرُكِ يا عزيزتي.


 أعلَنتْ فيل قائِلةً:
- لو كنتُ أُجيلُ الكِتابةَ، لعُدتُ إلى البيتِ فورًا، وكتبْتُ



قالتْ آن برفقٍ:
 عنِ الـُُسُوعِ فِي مَكانٍ كَهذا. أشعرُ بِقُربِي مِن الرّبِّ كُلِّلَا

 - طلبَ السّيّدُ بلايك يدَكِ إذن؟

- أوليس الأمرُ فظِيعا؟ لكنَي قلتُ (نعمّ) قْبْل أنْ يُنهيَ طلبَ،











 - بالُناسبةِ، ماذاعنْ أليك وألونزو؟




 أيضًا. سُرِرتُ لشعورِي بالثّقةِ، وعلمتُ أنَّا قرارٌ شُخْصيٌّ، وليستْ مَسْؤُولِيِّةَ الآخرِين.
- أواثِقْةٌ مِن أَنْكِ ستُنابِرينَ على ذلِك؟




 - مَاذا سيكونُ رأيُ والِديْك؟


على مَا يُرام.
 بلايك.


 شارِعِ (باترسون) في أحِدِ الأحياءِ الفقيرِةٍ تَيّْلينيّي أعِيشُ
 جليديًّ في (اغرينلاند)|(1)
(1) أكبر جزيرة في العالم، وهي بلد عضو في ملكة الدنهارك، وعاصستها نوك. تقع بين منطفة القطب السُمالي والمحيط الأطلسي، شُملال شُرق كندا


## - أهذه هي الفتاةُ التَّي لنْ تَتَوّجَج سِوى رجُلٍ تَرِيّ؟









 جو المُخِيئة.

- كم أنت عنيدةٌ، يا فيل ! حسنُّا، أُحبّكِ إلَّك درجةِ عجْزِي عَن


 كذلك؟
 يَكِي.
- الجِميعُ في (ريدموند) يعلمُ أنّ روي مَفتونٌ بِكُ، وأنتِ أيضًا تُحِبِينَّهِ يا آن، أليَِْْ كذلك؟
- أظنُّ ذلك.

شُعُرتْ آن أَنَّه يُدُرُ بِها التَّضُرُّ حياءُ، حِين تعْتِفُِ عَلى هَذا
 أمامَها عَن جلبرت بلايث، أو كريستين ستيوارت. بُمْ يَعْلْ جلبرت











 حتّى عَن حاجِبيْها، لكُنّه كان قادرًا عَلَ فهْمِ النُكات، عَكْسِ روي






## (28)

## ذات مَساءٍ في يونـيو






 - لكنّكِ ستملّيّنَ ذلك.



 قال المُشُسائمٌ الصّغيريُ: - أتعبَتْني الحياةُ، وسئِمْتُها - يا إلمي!، بسنّ العاشرة؟ هذا أمرٌ حزِين. قال دايفي:

- لأنّ المُدرِّسةَ الجحِيدةَ التِّي تُعوِّضُ السّيّدَ هولمَز أثناء مَرَضِه، فرَضتْ عليّ إنجازَ عشْرِ عَمليّاتِ جمعَ، سأستَغْرِّ كِّ كامِلَ يومِ

 ماريلا قالتْ إنِّي مُضْطرٌّ لذلك. لا أُحَبُّ الآنسةَ كارسون
- لا تَتَحدّثْ عَن مُدَرِّسِتك على هذَا النّحوِ، يا دايفي كايث! الآنسةُ كارسون لطيفةٌ جِدًّا، وجِدِّيّةٌ أئْضِا

ضححكتْ آن، وقالتْ:
 وأعرِف عَنِ الآنسةِ كارسون أكثرَ منكِ. فِّد رأيتُها فِي الكَنيسِِةِ لِلَةَ أمسِ، وهي ذاتُ عِينِيْنِ لا تُظهِرانِ نفْسَ القَذْرِ
 وغدًا أَمْرُ آخرُ . سأساعِدُّكَ على إِنْجازِ عَملِيّاتِ الجِمعِ بكلِّ

مَا أوتيتُ مِن جُهْد. لا تُخِعْ هذه اللّحظةَ البِميلةَ في القَلِقِ عَلى عَارينِ الرّ ياضِيّاتِ



 ستنهضُ مِن نعشِها وتتفوّهُ بُأَشِياءَ ساخرِةٍ أمامَ النّاسِ الّنّين سَيَخْرون دفنَها. لكنّ ماريلا نَفَتْ ذلِكَ قالبتِ السّيّدُّ لينْد بوقارٍ:


 ولا يُمكنُني لومُهم عَلى ذلك.
 قالتِ السّيّدّةُ لينْد:





للمسكينةٍ!، طالما عرفَتْ كلّ شيءٔ حوْل جيرانها، لكنّها لَم

وأظنُّ زِفافَ ديانا عحطِّنا التَادِمَة.

تُهدتْ آن، وهي تنظرُ إلى النّورِ المُتوهّجِ فِي غرفِّ ديانِّا مِن خِلال فُرجةِ فِي الغَابِة الَّسحورَرَة.
 قالتِ السّيّدّةُ لينْد بتعاطف:


 منْهُ مِن قَبْل . فريدُ طيِّبٌ جًِّا



- اوه!، لا، لا أودُّ الزّواجَ مِن رَجُّلِ ماكِرِ، لكنّيْ أُريدُه مِن
 أكثكَرْ مِن اللَّزُوم.

قالتْ ماريلا:




 أَنْ يَكُتْمَ الأَمْر .











 الأمورِ الطّبِيعي قالتِ السّيّدَّةُ رايتشل بكآبة:
 إِذا لَ يتدنّحِلِ الْقَدَرِ .



تجوّلتْ آن حتّى بلغتِ الغابةَ المسكونةَ بالذّكرياتِ، وأحاطتْ

 فقد عاد إلى عملِه بالجمريدة، حين أغلقِتِ البحامعةُ أبوابِها، وصارتِ




 جلبرت الدّاكنِ المُستقيم. ركضتْ آن إلى البيتِ، وفتحتِ الظّرِف
 لا أكثر ولا أقلى . فضربتٌ بالور قِةِ عُرض الحائطِّ، وجلستٌ تكتبُ رسالةً رقيقةً لروي.



 جلبرت دوْر الإشبين. استَمْتُعتْ آن بجميعِ التّحضيراتِ المتنوّعِّعِّ،




التّي لنْ تُشَعّ في أمسياتِ الصّيفِ بُجّدا، وترقرقتْ دمعتَان غليظتًان



## (29)

## زفافُ ديانا

قالتْ آن، وهي تزيِّن باقَةَ ديانا بشُريطٍ أبيضَ،،فِيغرفتِها بأور كارد
سلوب:

- الورودُ الحقيقيّةُ الوحيدةُ هي الورود زهّهيَّةُ اللّون، وهي
زهورُ الحبِّ والإخلاص.

وقفت ديانا قلقةُ في متصصفِ الغُرفِهِ، وجرّتْ خلفَهِها فستانَ الزِّفافِ الأبيضِِ الطّويلِ، والطَّرحةَ التّي تلفُّ جُدِّ جدائلَّها السّوداءَ

قديمٍ بينَهْم| .

ضحِكتْ آن:

- مثلمل تخيّلتُك مِن قِبلُ، حين حزِنتُ لزوانِّاجكِ الوشيكِ وفِر اقنا. أنت عروسُ أحلامي يا ديا ديانا، وأنا إشبيبتُكُ . وقلبي ليس مغطورًا تامامًا، ولا أبغضُ فريد.
 مِنْ ذي قْبْل. طالما حافظنا على قَسِمِ الصّداقةِ الّتي أقسمْنـا عليها منذُ زمنٍ بعيدٍ، أليس كذلك؟
- نعم، حافَظنا عليها بإخْلاص، فظلّت صداقةً رائعةً، يا ديانا. لَ نَفسذها يومًا بخصومةٍ، أو ببرودةِ المشاعر، أو حتّى بكلمةٍ

 هي الحياةُ، كما تقول السّيّدةُ رايتشل . بالمناسبِّة، لقد أهد أهدتكِ


انتحبتْ ديانا:

- أسوأُشيءء في زِفافِك هو أنّي لن أكونَ إشبينتَك.

قالتْ آن، وهي تنظرُ من خلالِ النّافذةِ إلى البراعِم البيضاءِ
والزّهريّةِ المُتْتِّحِحِ فِي أَنْفلِ البُستَان:

- سأكونُ إشبينة فيل، يونيو المُقبلَ، حين تُزفُّ إلى السّيّد
 تعرفين، يقول: (اكوني إشبينة ثلاثَ مرّاتٍا ولن تصبِّحي عَروسًا، أبدا|). ها هـ قلد حلّ ركُبِ القَسِّ يا ديانا. شِهِتْ ديانا، وشحَبتْ فجأةً، ثمّ ارتَجَتْ: - اوه!، أععابِي مشدودةٌ، لن أتحمّلَ يا آن، سيغّى عليّ، أعلم ذلك.
- لو أُغميَيَ عليكِ، فسأجُرّلكِ حتّى برميلِ المطرِ وأطرحُكِ هناك. هيّا، انشرحي ياعزيزتي! ليس الزّواجُ بهذا السّوء

انظُري كم أنا هادئُّا؛، واستجمِعي شجاعتَك!

 يرام؟؟ هل أبدو شاحِبة؟ الِّهِ
 ديانا باري يُجّدارا

- ستقبَّلكِ ديانا رايت إذن. ها ها هي أمّي تُنادي. تعالي!






 الإعجابِ بين الحاضرين. وهمستِ السّيّدّة رايتشل لماريلا قائلةً: - إنّها ثنائيُّ رائِع


 إلى بيتهها الجلديد، ورافق جلبرت آن إلى (اغرين غايبلز ").

تلك اللّيلة، اسْتعادَا شيئًا مِن صداقِتِهِا التَكِيمة. وكم كان السّيِر في ذلك الطّريق المألوفِ برفقةِ جلبرت بُجّدا لطيفًا! سكنَ اللّيلُ سُكونا رهيبًا تلتَقِطُ فيه الأسماعِ هُمْسَ الوُرودِّ وهِ وهي
 العذْبِة في مَزيجِ وَاحِد. وأشَعٌ جمالُ القمرِ في أرجاءِ العالَمْ سأل جلبرت، وهما يعبُران الجِسرَ فوق بُحهرةِ المِياه البرّاقِةِ التّي غِرقتْ بَتْلاتُ القمرِ الذّهبيّةُ فُي مياهِها:

- ألا نتجوّلُ قليلا على دربِ العشّاقِ قبل عودتِك إلى البيْت؟ وافقتْ آن فورًا، فقد كان دربٌ العشّاقِ مشل دربٍ في خرافِةٍ
 النّيرُ بصُحبةِ جلبرت في دربِ العشّاقِ أمرًا خطِرِا، لكنّ روي وكريستين جعلاه آمنًا تَّاما. فكّرت ت آن في كريستين كثيرا، وهي تتحدّث إلى جلبرت هذه اللّيلة. فقد التقتْها مرارًا قْبُل مغادرتِها ("كينغسبورت)، وكانت لطِيفةٌ جدّا تجاهها، كا كانت كريستين
 الصّداقة. فقد كان باديًا للعيانِ أنّ كريستين شخصٌ لا تَ تَتَاحُ كَهِ

سأهلا جلبرت:

- هل ستظلّين في آفونلي الصّيف بأكمله؟
- لا، سأسافرُ غربٌا، إلى طريقِ الوادي، الأسبوعَ المُقبِل. تُريدُنِي

استر هايثورن أن أدرّسَ مكانهًا طيلةَ يوليو وأغسطس.



 على مدى السّنتيْن الأخيرتْيْن. لقد صار نصفُ تالاميذي راشدِين. كم أشعرُ بتقدّمي فِي السّنّ حيّ حين أجدهُم حيث كنّا، أنا وأنت ورفاقنا القدامى!

ضـحِكتْ آن، وتَنهّدَت. فقد شعرت أنّها تقدّمتْ في السّنّ، وصارت ناضِجهةً وحكِيمَة. أسرّتْ تِ نفيسهِا حنينَها إلى الأيّامِ الحو اليِ

 والْبَهاء؟
قال جلبرت فـي شُرودٍ: هِي الحِّة.

وتساءلتْ آن عّّا إذا كان يفكّرُ بكريستين. لكنّه أسرّ في نفسه "اوه، ستمسي (آفونلي") مو حشةً دون ديانا)".

## (30)

## غرامُ السّيّلدِة سكينـر

ترجّلتْ آن عن القطارِ في عططّة طريقِ الوادي، وأجالِتِ النّظرَ

 عنها رسالةُ استر. كان الشّخصُ الوحيدُ الّْذي رأتهُ سيّدَةً مُسْنُّةُ


 مرّتْ عشْرُ سَنواتٍ علَى طِرازِه، وقِّعةً مغرِّةً مِن القشِّ الأسوِِ،
 - أنتِ، هُناكَ هل أنتِ المُدرّسةُ الِديدةُ فِي طَريقِ الوادِي؟

- أجل.
- حسنًا، هذا ما تَنْتُه. إذ تشتهُرُ منطقةُ (اطريقِ الوادي")

طلبتْ مِنّي جانيت سويت اصطِحِابَكِ هذا الصّباحَ لكِّ لكنّ عربتي تضيقُ بأكياسِ البريِِ، وحجمِي أكبرُمن توماس كئِرا

انتظِري قليلً يا آنستي حتّى أرفعَ هذه الأكياسَ وأحشُركِ

 حُشِرتْ آن فِي نايةِ المَطاف. وأمرتِ السّيّدةُ سكينر الفرسَ قائِلةً:

- إلى الأمامِ أيتُتها السّوْداء. إنّا رِحْلتِي الأُولَى علَى طَريقِ البَرِيد. أراد توماس عزْقَ الأرضِ حوْل حبّا حِّبِ اللّفتِبِ،






$$
\begin{aligned}
& \text { زواجِنا الكَثِير } \\
& \text { قالتْ آن بكياسةٍ: } \\
& \text { !og - }
\end{aligned}
$$

- شهرٌ واحدٌ فحَسْبِ. لكنّ توماس غازلنِي طويلًا، وكان ذلك شاعِريًّا حقّا حاولتْ آن تَيُّلِ شاعريّةِ السّيّدِةِ سكينر، لكنّها عجَزَتْ عن ذلك، فقالتْ بُجدّدًا:
- نعم. أتريْنَ، تودّدَ رجلُ آخر إليّ. هيّا أيتّها الفرس! بقِيتُ


 توماس، والّرجلُ الآخر أيضًا: وليام اوباديا سيمن. لَّم أقوَ
 لائق. لنلكَ كان الحيارَ الأفضِلَ بلا مُنازع. اركُضِي أيتّها
الفرسُ السّودَاء!
- لِمَلَ تَتزوّجِيه إذن؟
- حسنًا، أتعلمِين؟، لَمَيُمبَّنِي

اتّسعتْ عينًا آن، ونظرتٌ إليها، فلم تجدْ أيَّ مَسحةٍ مِن الدُّعابةِ
 - ظلّ أرملًا ثلاثَ سنواتٍ، وتولّتْ شقيقتُه العنايةً به، ثُمّ تزوّجتٌ، فبحث عمّن تعتنِي بشؤونِ بيتِه. إنّه بيتٌ بِمِيل .


 لنفسِي: (اسارّة كرو")، فلقبِي الأوّلُ هو كرو، ("بوسعِكُ
 التّفاهمُ بين زو جِين دونَ شيءُ مِن الـُبِّ. ومِن الأجلدرِ أن


السّوداء! إذن أخبرتُ توماس أنِّي اخترتُه. ولَّ أجرُؤُ طِيلة


 الأمام أيتها الفرس!

سألتْها آن:

- كيفَ تقبَّلَ ويليام أوباديا الأمر؟










 العيَّ في كوخٍ صغيرٍ على قارعةٍ الطّرّيق مع رجلٍ أحبُّهُ، على ألِّ
 آن سييًّّا أيضًا، لكنّه كان مُمتناقِضُّا، حتّى آنّه يرتدِي معطفَ

الفروِ فِي يوم شـديدِ الحرارة. وكنتُ إذا أردتُ منه القِيامَ بأمرٍ

 إلى بيتِ جانيت في المنحدرِ! ! إنّا تدعوه ("وايسايد)" . أليس فاتِنا؟ أظنّكِ ستُسَرِّينَ بالتّخلُّصِ مِن أكياسِ البَرِيدِ المُكتظةِ حولَك.

- نعم، لكنَّي استَمْتعتُ كثيرًا أثناءَ الرّحلةِ برفقتِك. قالتِ السّيّدةُ سكينر مَزهوّةً
- انتظرِي حتّى أُخبرَ توماس بذلك! كـم مُعـجِبه أنْ أنالَ بعْضَ


 إذا اتيّذتِتِ ذلكَ الطّرِيق، لأنَّكِ إذا وقعتِ في الوَحْلِ الأنْوْ ِدِ فسوف يجِذبكِ إلى القاعِ، وينقطعُ خبرُك إلى يومِ القيامةِ،

(31)


## مـن آن إلى فيليبا

تِيتّة طِيّةُ، شيرلي إلى فيليبا جوردون،




 ذلك، فهي إحدى الطّاهياتِ اللّواتي لا يتورّعن عن نسفِ صِّنِّ معدتِك طلما يُقْدّمْن لكِ أشهى الأُطْمِةِ الدّسِمِة.


 فأُختِي آن كانتْ سمراء، أمّا أنت فحمراء الشّعر").
(1) علماء النبات يطلقون على هنه الزهرة تسمية اميوسوتيس" والبضض يسميها آأذن الفار

طيلةَ دقائقَ، ظننتُ أنيّ لن أُعجبَ بجانيت كَا توقَّعت. ثم





 عبارةُعَن رُكنٍ نظِيفٍ بجانبِ الرّدههِة، بالكاد تسعُني برفقةِ السّرِير . وعلى رأسِ سريري، صورةٌ للشّاعر الإسكتلنديّ روبي بوري بورنز و اقفًا
 كوابيسُ مز عِجةّ، بسببِ الكآبِ المُفرطِّ الّتي عكستْهِ قسماتُ وِّ وجهِ روبي. تخيلي أنيّ، في ليلتي الأولى، حلمتُ بنفسي شخصًُا عاجزًا عَن الضّحك.
 فتغرقُ في ظلالٍ واسعة. وعلى الأرائكِ وسائد جميلةٌ، وعلى الأرضيّةِ
 بينها زُينَ رفُّ المِدفأةِ بمزهَريّاتِ نباتاتٍ بُجْفّةٍ، عُلّقتْ بينها صورٌ

 الرّسالةِ، أنّ تلك التّوابيتَ كانتِ السّبّبِ. لكنّ الجّوّ جميل، كها سبقَ وأخبرتُك. ومِن أجلِلِ موقِفي هذا،

تُُبنّن جانيت، بينزا تبغضُ استر المسكينةً لأنّا قالت إنّ الكثير من











 قَبيل (تفضّلي قطعةً مِن حلوى النّعناع آنستي! إنّا إنّا جِيّدةٌ للزّكّكام").





 شيءٍ حين نلتقي".

## (32)

## آن تـحتسي الشّايَي مـع السّيّلـِةٍ دوغلاس

طلبتْ جانيت مِن آن مُر افقَتَها إلى الكنيسِة، مساءً أوّل هيسِ


 ريشاتٍ مِن ريشِ النّعام. ذُهلتْ آن قلِيلا. ثُمّ علمت فيما بعد أنّ
 كانت اجتماعاتُ الصّلاةِ في (اطريق الوادي) نِسِوِيَّةً إلى حدّ مّا

 يكن وسيًًا ولا شابًّا. كانت ساقاه طويلتين، وجالبتّين للانتباه،






قسه|تِه . فقد حملت ملايحُه شيئًا مِن التّجلّبِّ والصّبر أومآ إلى أنهَ مِن طينةِ الّذين يتحملون أقصى الصّعاب.
 - هل يمكنُّي مر افتتُك إلى البيتِ يا جانيت؟ قالت آن لرفيقاتها فِي (بيت باتي)" فيح) بعد: - تأبّطتْ جانيت ذِراعَه على استحياءٍ، كأنّها في سنّ السّادسةَ عشْرة، وقالت: (آنسة شيرلي، دعيني أقدّم لك السّيّد دوغلاس". فأومأ السّيّدُ دوغلاس، وقاس وقال: (راقبتُكِ أثناء الاجتتحِعِ يا آنسة، وقلت لنفسي يا لك مِن فتاةٍ جميلةٍ ولطِيفة!|.

لو تفوّه أشخاصٌ آخرون بهذا الكلامِ، لأزعج الأمرٌ آن بشدّةٍ لكنّ نبرةَ السّيّدِ دوغلاس أشعرتْها أنَّ كلامَه مجرّدُ إطراءٍ لطيفٍ
 الطّريقِ الّذي أنارهُ ضوءُ القمر.
 مثاليّةً، ومُنشرِرحةً، ومقتصدةًا وملكةَ الطّاهِيات. فمن الظّاتِّم أن تظلَّ مَن كانت في مثلِ مو اصفاتِها عانسا. قالتْ لما جانيت في الغِلِ:

- طلبَ منّي جون دوغلاس اصطحابكِ للقاءِ والدتِه التّتي تلازمُ الفِر اشَ أغلبَ الوقِِ، ولا تغادرُ البيتَ أبدا. لكنّها

تحبُّ الّّفقةَ الطِّبِةَ، وتودُّ دومًا لقاءَ كلّ مَن تُقيمَ مَعي. هل بوسعِكِ زيارتُها هذا المَساء؟
وافقتْ آن، لكنّ السّيّد دوغلاس دعاهُما فيها بعلُ نيابةً عن أمّه لتناولِ الشّايِ مساءَ السّبت. سألتْ آن حين غادرتا البيتَ: - لُ لَ لَ تضعِي فستانَكِ البنفْسَجيَّ الجمهيل؟ كان يومًا حارًا ، بينها بدت جانيت المسكينةٌ كأنّا عُمّرةٌ فُّ في الفرنِ
من جرّ اء فستانِها الكشُمـرِر الأسْود.

- أخشى أن تُُدّه العجوزُ دوغلاس غيرَ ملائمه، وضربًا من الطّيش، كحا أنّ جون يحبّ هذا الفستان.
تقعُ ضيعةُ العجوزِ دوغلاس في أعلى قِمّةِ تلّةٍ تسكنُها الرّياحُ،
 وعحاطًا ببساتينِ الكُروم، وانتشرت خلفه مخازنُ ضخمةٌ للحبوبِ. فأوحى كلُّ شيءٍ بالرّخاء. وفكرت آن أنّ ملامح اللّّيّد دوغاس التّتي عكست صبرهو وجَلَده، لا علاقة لما بأيّ شيءٍ من الدّيونِّ والفاقة. استقبلَهِيا جون دوغلاس عند البابِ، وقادهما إلى قاعةِ الجلملوسِ، حيث استوتٌ أمّهُ على إحدى الأرائِك.
توقّعت آن أن تَدَد السّيّدةَ دوغلاس نحيفةً وفائقةَ الطّولِ مئل



جميلًا من الحريرِ الأسودِ، وشالًا أبيضَ على كتفْهِها، وعلتْ شعرَها
 - قالتْ بصوبٍ عذبٍ:

- أهلا يا عزيزتي جانيت. سُررتُ بلقائِك بُجُدّدا. وهذه حتمًا مدرِّستُنا الجلديدة. سعيدةٌ بمعرفتِكت لقد
 نفسُ الشّعور أيضا.


 الحديث. طلبتٌ مِن جانيت، الّتي استجابِتْ لطلبها، أن تجلسَ

 الشّاي. فتضرّجتْ جانيت بلونِ الـُمُرة، لكَنْها أذعنَتِ. كتبت آن إلى ستيلا واصفةً تلك المَّدبة:



 - أخشى أنّ طعام جانيت أفسد شُهيّتك لأي طعامِ آلّا آخر . طبعًا، لا أحد يسعى إلى منافستها في "اطريق الوادي"، كلّهِا.

ألا تتناولين قِطعةً أخرى مِن الكعكةِ آنسة شيرلِ؟؟ لَ تَأكلي
شُيْنا. في المقيقة يا ستيلا، أكلت شُسئًا من لـم اللّسان، وقطعةً من الدّجاج، وقطعةً من الفطيرِة، وشيئًا من كعكةِ الشُو كو كو لاتة.
 جون أن يصحبَ جانيت إلى الحديقةِ، ويقطِفَ لها بعضَ الوُرودد، قائلة:
-ستؤنسني الآنسةُ شيرلي في الأثناء. ثمّ استقرتْ في أريكتِها، وتنهّدت مضيفةً: - صرتُ عجوزًا هزيلةً يا آنسة شيرلي. لقد تـد تألمّتُ لأكثر مِن عشرين سنة. عشرون سنة وأنا أموتُ كلّ يومٍ قليلا. قالتْ آن مُتعاطةً: - هذا مُؤلم.

- مرّت ليالٍ كثيرةٍ ظنّوا فيها أنّي لن أعيشَ حتّى الفـجر . لا



 - جانيت سيّدةٌ رائِعة. واففتْها السّيّدّةُ دوغلاس:
- رائعةٌ، ولطيفةُ الطّبّاع، وربّةُ بيتٍ كتازةٌ، ليس كا كنتُ أبدا.


 قطعةٌ مِن قلبي.

قالتْ آن بغباءٍ:
-
هذه أوّلُ مْرَةٍ في حياتِها، تكون فيها غبيّة، لكنّها لم تستطعْ إدراكَ



 لتبقيْ كاملَ حياتِكت


 بالرّحيل . وحين صار تا على الطّريق قالت لها جانيت:
 ردّتْ آن شاردةً الذّهنِ، وهي تتساءل عن سرِّ ملامحِ جون دوغلاس:

- لقد تألَّلَّت كثيرُا. إنّها تتعرّض لأزماتٍ رهيبةٍ، وجون قلقٌ بشأنها، ويخشى التّغيّب عن البيتِ غخافةَ أن تتعرّضَ رَّ لأزمةٍ وهي بمفر دِها، وليس لديها أحد لِينقذَها غيرَ المخادِمة.


## (33)

## حيرة́ جون دوغلاس



في حيرة:

- ما الخطب؟

تأؤهتْ جانيت:

- لقد بلغتُ الأربعينَ اليوم.
- حسنا، كنتِ على وشك بلوغِ الأربعين ليلةَ أمسِ، ولمَ يؤْلِكِ الأمْرْ
- لكن.... لكن جون دوغلاس لنْ يُلْبَ يدي.
- اوه!؛ سيفعل. امنَحَيه بعضَ الوَقتِ فحسبُ يُ يا جانيت! قالتْ جانيت بتهكّمْمَرَيرٍ : - الوقتُ! لقد حصل علَى عشْرين سنة. كم مِن الوقتِ يُريد؟ - هل ظلّ جون دوغلاس يتَوَدُدُ إليكِ عشَرينَ سنَّ


لَ أخهِبْ أحدًا بالأمرِ، لكَنّي أحتاجُ أحدًا أُفضِي إِلْه، وإلّا جُنْنْتِ شُرَعَ جون دوغلاس فِي الخُروجِ مَعِي مُنذ عِشْرينَ

 لكنّه لَ يذكرْ شيئًا عَن الّزّواجِ، وواصرَّ ذهابَه وغدوَّها ولَّ






## (34)

## تكلَّمَ جون دوغلاس أخِيرا

لَ تَفقِدْ آن الأملَ فِي حُدوثِ أمرٍ مّا، لكنّ ذلك لَ يَّصُلْ . فقد





 كان المكانُ جميلًا، وتربتُه النّاعمةً آَيِرَةٍ








كتابَا جانبًا، وتناولتْ شُرْشَ الطّاولِة التّتِي كانتْ تشتشعلُ عليها.
 طويل، نطقَّ بغتة: - سأنْضَرِفـ. ولوّح بقشّتِهَ في اتجّاهِ المنزلِ المُجاور.

قالتْ آن بكياسةٍ:
àこと
t.me/soramnqraa

- حقا؟
- نعم
- إلى أينْ ستذهبُ الآن؟
- حسنًا، أفكُرُ في الاستقلالِّ، وثمّة بيتٌ يُلائِمْنِي في (اميللر -

زوْجة.
- أظّنّ ذلك.
- نعم.

ران صمتٌٌ آخر طَوِيل. ثم انتزعَ سام القَشَّةَ مِن فمِه أخيرًا
وقالَ:

- هِهِتْ تأنُذْنَنَ؟؟
- ما.. ماذا؟ هل تَعْنِي أن أتَوْجَ منك؟
- نعم.
- كيف ذلك؟ بالكادِ أعرفُك.
- ستتعرّفين بي بَعد الزّواج

استجمعتْ آن بقايا كرامتِّها، وقالتْ:

- لنْ أتزوّجَكَ، حتًًا.
 قالتْ آن نُحاوِلةً إخفاءَ غضَبِبها: - صار الموقفُ سخيفًا. لا تُحَدّنِيْي في الأمرِ مُجدّدا! مَن زرع هذه الفكرةَ في ذهنِك؟
 بالأمر ! سأنصرفُ الآن، فعليّ حلبُ البَّرَات
تعرّضتْ أوهامُ آن بشأنٍِ الخطوبةِ لضرباتٍ مُوجعِّةٍ طيلةً
 سام، ولَم تتألّمّ كثِيْرا. وفي اللّيلِ قلّدتْ كلامَ سام المسكينِ أمَامَ
جانيت وتضَاحَكَتا مِن أعهاقِ قلبيْهُ .


- إنَّهم يُمْتاجونَكِ بأقصَى سُرعةِ فِي بيتِ دوغلاس. أظنّ أنَّ السّيّدَةَ دوغلاس تلفِظُ أنفاسَهِا أخيرِا، بعدَما تظاهرتْ بذلك عشرين عامًا.

التقطت جانيت قبّعتَها بسر عةٍ، فسألتْ آن إذا ما صارتٌ صحّةُ
اللّيّدةِ دوغلاس أسوأَ مِن ذِي قبل .
قال أليك برصانة:

- وذلكَ ما يِعلُ الأمرَ جِدّيّا. فقد كانتْ فِي الماضِي تصرُّنُ،

سُكون، وهذا يعنِي أنّها مريضةٌ حقّا.

قالتْ آن مُستغربةُ:

- أنتَ لا تُحبّ النّيّـدَة دو غلاسِّ

أَجابَ أليك بغموضٍ :

- أُحبُّ القِططَطَ الحقيقِّةَ، ولا أُحبّ النّساءَا الّلاتي يُشبهُن القِططط. عادتْ جانيت إلى البيتِ عِند الغُروبِ، وقالت:
 وصلتُ إلى هناك، ولَمَ تُكلّمني سوى مرّةٍ واحدةٍ، قائلةً: (استتزوّجِينَ جون الآن.)"، وقد آلَمْني ذلك كثيرًا يا يا آن.


## (35)

## السّنـةُ الأخيرةُ في ريلـمونـد

قالتْ فيل مَسرورةًُ، وهي تجلسُ على إحدى حقائبِها:
 أليس رائِعا أن نرى (بيت باتي" القديمَّ، والعمّةَ، والقطَّ،
 قالتْ آن بإخلاصٍ وهِ وهي تقتَعِد حقيبَهَا، بينَّا كان راستي يتلّوى في حُضنِها مُرحّبًا بها:

- راستي أبملُ قطًٍ في العالِّ، حتّى دون أَذْنُّن.

سألتْ فيل:

- ألسِتِ سعيدةً بعودتِنَّا ياعمَّتي؟

قالتِ العمّةُ جايمسينا مُتذمِّرً، وهي تَنظُرُّرُ إلى الخقائبِ الَّتِي تُحيطُ بالفتياتِ:


بواجِبِكِ أولَاًلَّمُّمّ العبي.

- اوه، لقد عكس جيلُنا شعارَكِ تَامًا، ياعمّتي. صار شعارُنا: استمتِحِي باللّعبِ، ثُمّ شمِّري عَن ساعديْ بواجْبِكِ على أفضلِ وجهٍ إذا حَصلتِ على قدرٍ مِن اللّعبِ أوّلا.

قالبِ العمّة جايمسينا، وهي تلتقطُ القطّ جوزيف وعُدّةَ

- لَو رُمتِ الزّواجَ من قَسِّ، فعليكِ التّخلّصٌّ مِن عباراتٍ مِثل: شمٌّري عن ساعِديْكَ

تأوّهَتْ فيل :

- لِلاذا؟ أمِنَ المُفتَرَيِ أنْ تَتحدّثَ زوجةُ القَسِّ لُغةً خاصّة؟ لنْ


فسيظُنُونَنِي مُتْكَبِّةً ومُتَغَطِرِّةَ.

سألتْها بريسيلا وهي تُطهم القطّة سـارّة: - هل أخبرتِ عائلتكِ؟

أومأتْ فيل . - كيفَ تقبَّلوا الأْمْ؟




لَّ تَكفَّ عَن المديثِ عَّا أملَته لي، في كلِّ عُادثِةٍ معه. لَ تَكنْ عُطلتي مفروشةُ بالورودِ، لكنّي انتصرتُ، وحصلتُ عِّلِ عِّلِ
جو. ولا شيءءَ آخرَ يهمّ.

قالتِ السّيّدَةُ جايمسينا بغموضٍ

- بالنّسبِة إِلْكُك.
- وبالنّببةِ إلى جو، أيضًا. أنتِبِ لا تَتوقْفِينَ عَنْ إبداءِ شَفَقَتِكِ


 أمامَ الغُربِاء. ماذا سيقولونَ عَنْكَ؟

 قالتِ السّيّدّةُ جايمسينا بصر احةٍ: - أجرؤُ على القولِ إنّنا مجيعًا نصلِّلِّ مِن أجلِ أمِّا أمورٍ لا نُريدُها
 الصّلاةً كي أقوى على الغُفرانِ لأحدِد الأُنْخاصِ، لكَنِّي
 أخيرًِا، دون حاجتِي إِلى الدُّعَاء.

قالتْ ستيلا:

- لا أتصورُرُكِ حَقُودةً أبدا.
- اه!، كنتُ كذلك. لكنتِي عرفتُ مَع مُورِر السّنين، ألَا طائلك

مِن الِِقِد.
قالتْ آن:

- هذا يذكُرُنِي بجون وجانِيت

وانبرتْ لتَّوْيَ لهنّ القِصّة.
قالتْ فيل :

- والآن، اروِي لنَّ ذلكَ الَّشهَهَ الشّاعريَّ الّذِي لمّحتِ إليهِ في

رسالتِك.
قامتْ آن بتقليدِ طلبِ سام الزّواجَ مِنْها، فانفجرتْ الفَتَاتُتُ ضاحِكاتٍ، ورسمبِِ العمّةُ جُ جايمسينا شبَحَ ابتسامةِّ، ونهر تُها قائلةً: - مِن سوءِ الذّوقِقِ أن تسْخِرِي مِن الرّاغبينَ فِيْ الزّواجِ منْك، لكنّ ذلك ما كنتُ أفعلُه دوْما.

قالتْ فيل :




العِشَقِ لكُنْ و ودَكُنُّ.

- ألا تُبدو كلمةُ أرامِلَ غْيرَ شاعِريّة؟
 مِن عُشّاقِي شاعرِيِّن أيضًا، وقد اعتدتُ أنْ أسخِّ مِرَّ مِنْم

بُبِدّة. فجبيم إلوود، مـُلا، لا يَعِيِ مَا يِدُشُ حولَّهُ، وهو في













- ماذا عَن الآخرين ياعمّة؟
- اذهبيوووظِبِي أمتعتك ! الآخرو ن كانُو افقَطْ مَدعاةُ للضّنحِكِ.
 ساعَةٍ يا آن.
 دوّامِة الدّروسِ، فقّ كانتْ هذه سنتَهم الأخيرةَ في "(ريدموند)"،
 الأنجليزيّة، وتفرّغتْ بريسيلا لدراسِّ الأدبِ الكاِلاسيكيّ، بينما

انصبّ اهتلمُ فيليبا على الرّياضيّات. كنّ يشعرْن بالإرهاقِ أحيانًا،


 وحولانِابٌةٌ مِن الأوراقِ المُشوّشَّة. - ماذا تفعلين بحقِّ السّماء؟





للضّحكِ طَوْرا.
قالتْ ستيلا، وهي تُكلِقي بنفسِهِا على الأريكةِ:

- أنا أيضًا فقدتُ عزيمَتِيْ فلا فلا شيء يستحقُقُّ، مادامتْ كلُّ أفكارِي مُستعادَة م ما الفائدةُ من الحياةِ يا آن؟




الحيَّة!

- اوه!، أظنّ ذلك، لكنّي لا أستطيعُ إقناعُ نفيِيي الآن.
 واشتغلتْ في هذا العالَّ! أَلَيس جَديرا بنا أَنْ نرِثَ مَا حصّلوا

ودرّسوا؟ ألا يِسُنُ بنا أن نشاركَ النّاس أفكارَهم؟؟ وكلُّ


 فطالما كدّرتِ اللّيلِيلِ الممطرةُ صفْوي
 والإنصاتَ إلِ قطراتِها تدقُّ السّقِفَ، وتسيلُ عبر أشجارِ

الصّنوبر
قالتْ ستهلا:

- أحبُّها حين تْبْقى فوقَ السّقف، لكَنّها لا تفعلُ ذلك دوْمْا




 حتى دمّرتْ أعصابِي. لِيست لديك أيكّ أيّ فكرةٍ عن صوتِ سُقوطِ قطرةٍ ضخمةٍ من المطرِ على الأرضيّة العارِيةِ، لِيلا.
 يضـحِككِ يا آن؟
- هذه الحكاياتُ كميتُّ، كا تقولُ فيل، لأنّ الّنّين لُقُوا حتفَهم داخلها كُثُر . فكم من البطلاتِ الجميلاتِ الّابئعاتِ اللَّواتي

لَمُلُبِسهُنّ سِوى الحُريِ، والمخملِ، والمجوهراتِ، كان لدينا! هذه إحدى قصصِِ جاين أندروز، التّي تُصوّرُ البطلةَ نائمةً


قالتْ ستيلا:

- واصلي! فقد أيقنتُ أنّ الحياةَ تستحقّ أن تُعاشَ ما دام يملؤُها الضّـحِكِ.
- هذه إحدى القصصِ التّي كتبتُها. تر تادُ بطلتُها حفلًا راقصًا "احيثُ يغمرُهنّ بريقُ الماسِ من رؤوسِهنّ حتّى ألخصي


 - دعيني أقر أُ شيئًا من قِصصِك أمِك
- حسنًا، هذه رائعتي الأدبيّة. لا حِظن جمالَ عنوانها: (أجدلاثي" . كـْ ذر فتُ دمعًا وأنا أكتُبٌها!، كـا ذرفتِ الأخرياتُ أنهارًا مِن اللّمعِ حين قَرأتُا على مسامِعهنّ، حتّى أنّ والدّة جاين

 من الكنيسِةِ الميثوديّة. وقد أنمينْهُا إلى الكنيسةِ الميثوديّةِ(1)


وو صـلت حتَى الولايات المّحدة الأمريكِّة.

لأنّه كان عليها التّرحال. دفنتِ المسكينةُ طفلًا في كلِّ مكانٍ

 وصوّرتُ أسرَّةَ موتِهم، وكتبتُ كلّ التّفاصيلِ عن قُبُورِهم




أيّ أمل.










 (طريق توري")
ألْتُتْ آن نظرةَ على المخطورطةِ، وقرأتْها باهتَامٍ شدِيد. كانت

مُحادثةً قصيرةً بين الكواكبِ وحبّاتِ الجلبّانِ الحُلوةِ، والعصافِرِ


 - سأفعلُ ذلك.
(36)

## زيارةُ آل غاردنر

قالتْ فيل:

- هذه رسالةٌ لكِكِ تحمِلُ طابعًا بريديًّا مِن المِندِ يا عمّة جيمسي،

ولا رسائلَ لك يا آن، سوى نشُرةٍ إداريّة.

 بصرَها فأَلْفتْ سَحْنَة آنَ مَقَلُوبة.
- عزيزتي، ماذا حدت؟

قالنْ آن، حُحاولةً أنْ تبُدُو بمظهِرِ مَن تعوّدتْتْ على قبولِ الصّحِفِ
بقصصِها:

- وافقتْ صحيفةٌ "صديق الشّباب") على نشرِ قصّةٍ صغيرةٍ أرسلتُها إليهم مُنذ أسبوعيْن.
 قالتْ آن، وقد استعادتْ ذكرياتِ قصّتِها (توبة ايفريل):


رؤيةَ المَزيدِ مِن عملِي، وسيَرى منْه الكثيرُ هذا السّيّد. فهذه

 على حِبكة.

- ماذا ستفْعلِين بالعشرةِ دو لاراتِ يا آن؟ لنذهبْ إِلى المدينةِ
قالتْ آن مُنشُر حةً حتّى الثُّكُلَّة.
- سأستمتعُ بتبْذيرِها. فهي ليست مالًا قذرًا على كلّ حالٍ، ولا تُشبه الشّبكَ الّْذي حصلتُ عليه لِقَاءَ قِصّةِ الخْميرةِ، وأنفقْتُه في اقتناءِ بعضِ الثّيابِ التّي مَقتتُها كلّلِ ارتَديتُها.
- عنيتُ أنّ القُدرةَ على الكتابِة فِي الصّحفِِ مسؤوليّةٌ جِيسمة. وأر جو أن تنجحَ آن فِي ذلك. اعتادتْ ابنتي كتابةَ الِِصصِِ

قَبل سفِرها، لكنّ اهتحمَهِا فَتر، الآنذ. كان شعارُها دومًا:






لكنّي تَنّيتُ لو أنّها لَ تَنْعل.
انفجرتِ الضّحِحكاتُ، فاستغربتِ العمّةُ جايمسمينا مِن قهتهِةِ
الصّبايا الُُستهترَات التّي تردّدتْ حولها.


 وكريستين يمشِيان أمامَها. لكنّ ذلك لَّ يمنَعْها مِن مُلاحظِّةِ مِشيةِ كريستين المُضطِرِبة، ففكّرتْ فيها بازدراءٍ:

- أظنّ أنّ جلبرت لا ينظرُ إلى شيءُ سِوى ملاكِهِا، فهذا دأبُ الرّجال.

قال روي الّذي سار برفقتِها:

- هل ستكونين موجودةً في البيتِ، مساءَ المّبت؟؟
- نعم.

فقالَ بهدوء:

- لأن أَمُي وأخواتِي سيزُرنكِ هناك.



- يسرُّنِ لقاؤُهنّ.










 تسريِةِ شُعرِها الُُعتادَة.


 تناثرتٌ بعضُ المخطوطاتِ على الأرضيّةّ من حولِّا، فطاللـ أقسمتْ

أنّها لا تستطيعُ كتابةَ أيِّ شيءٌ إلّا إذا نثرتْ من حولِا كلَّ ورقةٍ أتَتْ

 كلّ مَن جوزيف وراستي في حُضنِها. وفي البيتَ، انتشُرتْ رائِحةٌ



انتهتْ منْها على العمّةِّةِ جايمسينا.
فِي هذه اللّحظةِ الميمونِّ، طُرقَ البَاب. فلم تُعِرْنهُ انتباهُا، إلّا

 وقفتِ السِّيّدَةُ غاردنر برفـرِةِ بناتِها





 لطحْةَ الدّقيقَ و ولملمتْ ستيلا شتاتَا، وأنقذتْ فيل الموقفَ بححديثّها الشُّيِّق.
كانتِ السّيّدُةُ غاردنر فارعةً الطّولِ، ونحيفةً، وبالغةَ الأناقِةِ،


من أمْها، لا تنقُصهِها سوى تلك المسحةِ مِن المَودَّة. وطالـا حاولتْ


 وكان بالإمكان أن تكون نُسخخة طبق الأصلِ مِن روي لو لو لا عينانها






غنتِنِة.

- قالتِ السّيّدّةُ غاردنر بتعجّبِب:


 فقالتْ بخبثِ:
- إنّا حيواناتٌ ر رائعٌّ، أليس كذلك؟

قالتِ السّيّدةُ غاردنر :

- لَّ أحَّهَا يوما.


 قالْتْ ألين:
- لديكِ كَلْبان خزنيّان رائِعان هُناكُ ـ هل بوسعي التّطلُُ إليها عَنْ كَبْ؟









 ومعاسمتِكَّ الَرَح؟ ردّتْ آنَ بعفُويَّةِ:
- تعالٌْ هتى شُّتْ!

وكانتْ شـاكرةً لأنّ إحدى شقيقاتِ روي لطيفٌّ وعُبُبّة. لكنّها

 قالتْ بريسيلا:

- ضاعتِ الكعْكةُ، وتلِفتِ الوِسادةً أيضًا لا تا تقلن لي جُجّدا إنّ
قالتِ العمّةٌ جُ جايمسِينا يومُ حَظِّي .
- من يُعلنُ قدومَه يومَ السّبتِ لا يِلُُر به المجيءُ يومَ الجمععة. قالتْ فيل: - أظنّه خطأَ روي. فهذا الفتى لا يتحمّلُ مسؤوليَّة ما يُكدّث به آن. أين هي الآن؟
صعِدتْ آن إلى الدّورِ العُلويّة. وانتابتْها رغبةٌ مُلْحَّةُّ في العويلِ،
 وجوزيف شِفِيَّن جِدّا، وكانت دوروثي لطيفةً جدّا.


## (37)

## التخخرّجُ مِن الـجامعـة

تذمّرت فيل:

- أتنّى أن أموتَ، أو أن يملَّ مساءُ الغد.

قالتْ آن هادئةُ:

- إذا طالتْ حياتُكُ ستتحقُقُ أُمنِيَتاك.


سيقولُ عنِّي جو لو أخفقتُ؟
- لن كُعْفِي. كيف كان اختبارُ اللّغِّةِ اليونانيّةِ اليوم؟

 عن إبداءٍ أيِّ رأي. كم سأكون شاكرةً حين تنتهِي كلّ هذه

التّحقِيقات.

- تحقِيقَات؟ الكلمةُ ليستْ في محلِّها. - أليس لي الحُّ في اختلاقِ لفظٍ جَديد؟
- الكلماتُ لا تُخْتَلَقُ، وإنتّا تُنمو.
 البنات، هل تُدركن أنّ حياتَنا في (ريدموندا) على وشكِ

النّهاية؟
قالتْ آن بأسٍِ:

- لا أصدّق، كأنّي البارحةَ وصلتُ إلى هنا، وظللتُ وحيدةً


وها نحن الآن نجتازُ امتحاناتِ التّخرُّج
قالتْ فيل:

- هل صِرنا أكثرَ حكمةً كمّا كنّا عليه عندَ حُلولِنا ريدموند؟

قالتْ العمّةُ جايمسينا بِسوةٍ

- لا تتصرّي كي أنّك كنتِ تِلِكين بعضهـا

قالتْ فيل بتوسّلٍ :

- ال1!، ياعمّتي جايمسينا!، ألمَنكنْ فتياتٍ طيّباتٍ طيلةً السّنواتِ

الثّلابِبِالماضية؟
فأكّدتِ العمّةُ جايمسينا كلامَهِا قائلةً، دون أن تقتصدَ في
عباراتِ الإطراءٍ:

- كتنّ الأربعةَ الأشدَّ طيبةً وحنانًا من كلّ اللّولِّيِّ حلَّلَنَ
 وحدها قادرةٌ على إكسابِكنّ ذلكَ، فهو شيءٌ لا تعلّمُنا إيّاه

الجِامعة. لقد درستنّ بها أربعَ سنواتٍ، أمّا أنا فلم أرتدْها يومًا، ومع ذلك أفوقُكنّ معرفةً يا فتيات. فاقتبسـتْ ستيلا قائلةً:
 والمعرفقُ المكتّسةُ هنا وهناك ليست حِكُرا على الجامِعة. وكمهمِن أمرٍ لا تعلّمنا إيّاه الملدرسة" . فسألتِ العمّةُ جايمسينا:

- هل تعلّمتُنّ شيئا في (ريدموند) غَير اللّغاتِ المِّنّةِ، والهندسِة، وما إلى ذلك؟

احتتجّتْ آن:

- اوه، بلى. لقد تعلّمْنا حقيقةً ما أخبَرَنَا به البروفيسور وودلاي: (الدّعابةُ هي بهارُ الو جود. اضحكُكْ مِن أخطائكِ،
 تهكّمَ مِن مصاعبِكَّك، ولكن تغلّبْ عليها"). أليس كلّ هذا جديٌٌ باللّدرسِ يا عمّتّت؟
- أجل يا عزيزتي. لكن حين تتعلّمِين السُّخرِيّةَ مِن الأمورِ الجلديرِِ بالضّحكِك، وليس مِن الأمورِ الّتي لا تتحمّمُ ذلك،
همستْ بريسيِينا أكثرَ حِكمَة.
- ما الّذي خرجِتِ بِه من دروسِ ريدموند يا آن؟
ردّتْ آن ببطءٍ:
 وكلَّ صعوبةٍ كبرى إيذانًا بالنّصر. فني المحصّلةِ، هنا ما ما ما
جنيتُه من (ريدموند)، .

قالتْ بريسيلا:




 تعلّمتُ في (اريدموند) يا آن. قالتِ العمّة جايمسينا: - ما فهمتُه من كلامِكما هو أنّ أربعَ سنواتِ في الجمامعةِ تعوّضُ

 - ماذا يحدثُ للنّاسِ الّذين لا يتمتّعون بنباهةٍ طبيعيّةٍ يا عمّة؟

 يا للمساكين! لذلك يتعيّنُ علينا، نحن الّّذين حَظينا بشيء

مِن النّباهةِ، أنْ نشُعُرَ الرّبَّ على هذه النّعمة.
سألتْ فيل :

- هل بوسعِكِ تعريفُ النّباهةِ رجاء؟



 آن على تقديرِ مشرّفٍ في الإنجليزيّة، وحصلتٌ بريسِيلِيلا على نفسَ الُلماحظةِ في الأدبِ الكَلاسيكيِّ، بينها نالتها فيل في في الرّياضيّاتِاتِ أمّا

 وتحدّقُ بها:
- هذا ما سمّمينُ مِن قَبل لـظةُ مَهِصليَّةُ.


 بلايث.

تساءلتْ آن عن سببِ إرسال جلبرت هذه الباقة. فهي لَم تَرَه



ليحصلَ على تقديرِ مُشرّبٍ وعلى جائزةِ (اكوبر)، وأنته لم يشاركُ







 رفيقِها القديمَ، وحدَّها، هي الّتي تنتمي إلى الأحملامِ والأُمنياتِ الّتي تشاركاها






 به شيئًا مِن مرارةٍ لا تُشسى
 أخذتْ آن تتجمّلُ للحفِّل، وضعتْ أقراطَ اللّؤلؤُ الّتي اعتادتْ

وضَعها جانبًا، وتناولتْ العُلبةَ الصّغيرةَ التّي وصلت ((غرين غايبلز)"




 ابتسامةٍ حالِّة.
سـارتْ إلى (ريدمونده) برفقةِ فيل، ولاذتْ بالصّمبتِ، بينها ثرثرت فيل في أمورٍ عديدةٍ، قَبل أن تقولُ فجانَةُ: - سمعتُ أنّ جلبرت بلايث وكريستين ستيوارت سيُعلنان


عن ذلك؟

- أظنّ الخبر صحِيحا




 ذلك اليوم، حين جلسن، فيلا بعد، في (بيت باتي)".
- أتى مودي سبور جون ماكفر سون اللّلّلَّ، بعد مغادرتكنّ، إذ

 أشرت عليه به، وتحسّنتْ حالتُه كثير ا. لقد عمل بِلْ بنصيحتِي، لكنّه لم يغفرْ لي أبدا.
تثاءبتٌ بريسيلا وقالتْ:
- مودي سبورجون جِدّيّ جدّا. وهو يهتمٌّ بأمورٍ أكثر خطرًا مِن أذنيه. سوف يُصبح قَسّا، أتعلمين؟ قالتْ العمّةُ جايمسينا:
- حسنًا، أظنّ أنّ الرّبَّ لا ينظرُ إلى أذنَيْ الإنسان.


## (38)

## فجرّ زائف

قالتْ آن، وهي تنحنيِ على العلبةِ الّتي كانت تَلؤها بأغطية
السّيّدةِ راششيل ليتد:

- أتتختّلين أنيّي سأكون بآَونلي بعد أسبوع. يا يا لها مِن فِكرةٍ
 ويالها مِن فكرةِ مُروِّعَة

قالتْ فيل:

- هل سيردّدُ الصّدى شبَحَ ضحكاتِنتا في أحلامِ الآنسِةِ باتي، والآنسة ماريا؟
كانت الآنسة باتي، والآنسة ماريا، في تلك الأثناء، في طريقِ العودةِ إلى البيتِ، بعد رحلِّهِا حول العالَّ. وقد كتبتْ الآنسة باتي

إلى آن:


 على بعد 3 كم من الأأتصر في مصر .

بيوتٍ ضخمةٍ قطّ، وسأسعدُ بالعودةٍ إلى البيتِ جُجّدا. حين تشرَعين في السّفر في سنٍ متقدِّمةٍ، ستُحسنِين استغلالَّه، لأنّه لَ يتبقَّ لكِ الكثيُرُ مِن الوقْت. أخشَى ألَا تبتهج ماريا بهذا القَدْرِ بجدّدا"). قالتْ آن، وهي تجيلُ بصرَها في أنحاءِ الغرفةِ الزّرقاءِ، غرفتِهِا ابلجميلةِ حيثُ قضّتٌ سنواتٍ سعيدةً:

- سأتركُ هنا كلَّ أحلامي ورغباتِي، وأخلّفها ورائي للقاطنِ المِدِيد.
جثتْ آن عِند نافذتِها لُتصلِّي، ثمّ انحنتْ عليها لتشُاهذَ غروبَ الشّمسِ خِلْفَ أنْجارِ الصّنْوبر، واستَمَعتْ لمطرِ الحِرينِ وهو
 إذا كانتِ الأحلامُ القُليمةُ تسكنُ الغرفَ مثَ مثل الأشباحِ، وعِّا إذا

 بعلَه مِشُل ذكرى صَاخِبَةٌ

قالتْ فيل :

 يقينٍ أني لَو عُدتُ إلَى هذه الغُرفةِ بعد خَّهِينَ سنةٍ مِن الآن،

 يا إلمي! سأتزوّ جُ من جو جِي حزيران، وأعرف أنيّ سأصيرُ

سعيدةً جدّا، لكنّي الآن أشعرُ أنَّي أرِيد الحياةَ في (ريدموندل)،
إلى الأبد.
اعترفتْ آن قائلةً:

- فقدتُ صوابِي الآن، وصرتُ أتمنَّى حُدوتَ ذلك فعلا ف فمهـا

 سألْهُا فيل حينَ دخلَ القطّ المُدلُّلُ إلى الغُرفِةِ: - ماذا ستْعْلَين براستي؟ قالتِ العمّةُ جايمسينا، وهي تتْبُعُ راستي:
 أن نفّرّقَ بين هذه القططِّ، بعدما تعلّمّمِ العيشَّ معًا. إنّه درسٌ قاسٍ للِقِطط والبَشَر .

قالتْ آن متحسّرةً:


 مديرةِ معهدِ ( اسامر سايده) .

t.me/soramnqraa

سألتها فيل: - هل ستقبَلِينِ بالعرض؟ تضرّجتْ آن وهي تُبيجها:

- لِ.... لَ أَتَّذْ قراري بَعد. أومأتْ فيل مُتفهِّمة. بالطّبع، لنْ تستقرَّ آن على رأي حِّ حتّى
 آن ستجيبُ (بنعم)" حين يقولُ (هل تقبلين رجاء؟؟).
 بروي. لكنّ هذا الحبّ، في المقيقة، لم يكن يشُبه ما تخيّلتّه سابِّا






 في "بيت باتي") يعرف ما الّنّي أتى مِن أجلِّه، واعتقدن جميعًا أنّنّنّ

يعلمْن جوابَ آن مُسبّقا.
قالتِ العّمةُ جايمسينا:

- آن حَظُوظةٌ جِدّا.

وقالتْ ستيلا، وهي تهنزُ كَتِفْهُها

- أظنّ ذلك. روي فتّى طيّبٌ، وما إلى ذلك، لكنّه لا يملكُ شيئًا كُيْزا.
$\mid$ Le
- ملاحظتُكُ أساسُهها الَْيرةُ يا ستيلا ماينارد.
 ويقول الجِميعُ إنّها يليقانِ بِعضِهـها، وحتّى السّيّدّة غاردنر صارتْ تراها ظرِيفة، ويبدو الأمرُ كأنّا في الجنّة، لكنّة الشّكوكَكَ تساورني. إلام خلصِتِ يا عمّة؟ طلبَ روي يدَ آن في ظِلّ السُّرادِقِ الصّغنيرِ، في ضفِّةِ الميناءِ،










 - لا يسعُنِي الزّواجُ مِنك. لا أستطِيع. لا أستطِيع شحبَ وجهُ روي، واضطربَ كثيّرا. كان واثقًا مِن نفسِه إلى حدِّ يُوْاَخَذُ عليه، وتلعَّمَ قائلًا:
- ماذا تعنين؟ - أَعنِي أنّه لا يسعُني الزّواجُ منك. ظنتنُ أنّي أستطِيع. لكنّي

لا أستطيع.
سألها روي بهلوءٍ هذه المّةَ:
-

- لأنّي... لا أَحُبّكَ بِذها القَدْر .

صارَ وجهُ روي قِرمزيًّا، وقال ببطءٍ:

- تسلّيتِ بي طيلةَ عامَيْنِ إذن؟

شَهَتْ آن:

- لا، أبدًا.

كيف كان بوِسْعِهِ أنْ تشرَ حَ لَه الأمْرُ ـلا يمكِنُها ذلك، فبعضُ الأمورِ غير قابلةٍ للتّفْسِير .

- ظنتّتُ بصدقٍ أَنِّ أحبُّكَ، لكنْ، تبيَّنَ لِ الآنَ أَنيّ لا...

قالَ روي بمَرَّرارةٍ

- لقد دمّرتِ حياتِي.

توسّلتْ آن في بؤسٍ

- المغفرة!

دارَ روي على عَقِبِه، وظلَّ يُحْدَقُ صوْبَ البَحْر . حافظ وجهُه على شحوبِه حينَ التفتَ صوْبَ آن، و قال:

- ألا تَنَحيني بعضَ الأمل؟ أومأتْ آن برأسِها نفيًا، نقالن:

 أحببْت. شكَرًا لك على منْحِي صداقَتَكِ علَّى الأقلّل . الوداعُ يا آن.

حِينَ رحَلَ روي، جَلِسَتْ بُرهةُ في السُّرادِقِ، تُشَاهُلُ قَطَراتِ





- انتظِري حتى أقصَّ عليكِ كَلَّ شيء. طلبَ روي يَّدي، فرفضتُهُ
- رفضتِه؟
- نعم.
- آن شيرلي، هل أنتِ في كاملِ وعِِك؟ - أظنّ ذلك. اوه، فيل، لا تُوبِّخِينِي! أنتِ لا تفهِيِين. - طبعًا، لا أفهمَ. شُجّعتِ روي غاردنر ستنّْن، والآَنَ تَولين

إنّك رفضتِ طلبَه. كنتِ، إذن، تُغوِينَه وتغازلِينَه فحسب.
آن، لا أصدّق أنّك فعلتِ ذلك!
 حسنًا، أدركتُ فقط أنّه لا يسعُنْي أنْ أتزوّوّجَه قطّ

قالتْ فيل بقسوةٍ:
 - لا، لم أفكّرْ بـالِه قطّ. اوه!، لا يُمكنُني شرحُ الأمرِ له أو لك.
 وذكيٌّ، وثريٌّ، ولطِيف. ماذا تريدين أكثر من ذلك؟

 لأَّه يشِبه فارسَ أحلامي.

قالتْ فيل:

- أعلم أنّه لا يَقَّرُ لِ قَر ارٌ، لكنّكّكِ أسوأُ مِنّي حالًا. احتتجّتْ آن قائلةً:
- أعرفُ ما أريدُ، لكنّ المشكلةَ أنّ ذهني لا يستقرّ على حال. - حسنا، لا جْذْوى مِن الكالامِ معك.

 روي يبغضُني، وأنت تِبَضينَني، وأنا أمقتُ نفسي.

أشْفَتْتْ فيل علْيْها، وقالت:
 أن يُعاتِبَك، لأني كنتُ سأتزوّجّج من أليك أو ألونزو لو لَ لَ التِتِ جو. اوه يا آن!، الأمورُ مُتشابِكةٌ ومعقَّدةٌ فِّي الحِياةِ الو اقعيّةِّ، وليستْ واضِحةةً ودقِيقةً مِثل حياةِ أبطالِ الروايات

انتحبتٌ آن، وقالتْ:

- أر جو ألّا يعرضَ عليّ أحلُهمم الزّواجَ، ما حِيِت. قالتْها وهي تعنِي كلَّ كلماتها.

حكاياتُ الزّواج

طيلةً الأسابيعِ الأولَك الّتي تلتْ عودتَّها إلِ (اغرين غايبلز")،



 أحلاْمَ تْفْدِدُ كلَّ رونتِهِا.
 دوروثي زارنْها قَبل أن تُغادرَ (اكينغسبورتِت).

قالتْ دوروثي:

 لطيفٌّ، ككنَّهُ عُلٌّ فلِيلا.




إنّه تعيسٌ الآن، لكنّه سيتَخَطّى الأمرَ كعادتِه. - اوه!؛ كعادته؟ هل تخطَّى أمرًا كهذا مِن قَبل؟ قالتْ دوروثي بصراحةٍ:

- نهم، مرّتيْن قَبل ذلك. وشكا إليّ حُزنَه فِيْ كِلتًا المُناسبتِّن.


 قرّرت آن ألّا تقلَقَّ وامتزجَ في مشاعِرها الارتِياحُ والاسْتِيْاء.
 ذلك، دون شكّ. لكنّ ما يريُهُها هو شعورُها بأنّها لَم تُفسِّه حياتَه
 يتعبّدَ إحداهن، لكنّ الحِياَّ أيقظتْهُ مِن أو هامِه الّتي وجدَّتها آنَ واهِيةً تماما.

هبطتْ آن مِن غُرفَتِها مساءَعودتِا إلى البيتِ، وقد عَلتْ يُحُّاَها مَوْ جةٌ مِن الحُزُن:

- ما الّنذي أصـابَ شجرةَ تُفّاحِ ملكةِ الثّلُجِ يا ماريلا؟
- اوه!، كنتُ أعلمُّ أنّ ذلكَ سيؤِلُكِ. أنا أيضًا حَزِينَ، فقدَ ألِفتُ وُجودَ هذهِ الشّشجرةِ مُنذ صِباي، لكَنّ عو اصِفَ شهرِ مارس
حطّمتْها، فتعغَّنتْ حتّى النُّخاع.
- سأشتاقُ رُؤيتَها كثيرا، وستبدو الغُرفةُ التّي تَعلُو الشُّرفَةَ

عُتلفةً دونَا، وسأشعرُُ بالضَّياع كَلّا أُطْللتُ مِن نافذتِها


ولا أجدُد ديانا بانتظارِيا
قالتِ السّيّدُةُ ليند بنبرةٍ ذاتِ مَعْىى: - لديانا أمورٌ أخرى تهتمُ بها الآن.

على ضَفيرتِهَا الذّهبيّة، وقالَتْ

- حسنا، حدّثيني عن أخبار (آفونلي).

قالت السيدة ليند:

- لا توجد أخبار غير تلك التي أوردناها في رسائلنا إليك. أظن أنك لم تسمعي أن سيمون فلتشر قد أصيب بكر بكسر في في ساقه الأسبوع الماضي. إنه أمر جلل بالنسبة إلى عائلته.

قالتْ ماريلا:




- لَ تُشْرِي آن عن جاين؟
- اوْ!؛ جاين، حسنًا، عادتِ الأسبوعَ الفارطَ مِنْ الغْرْبِ، وتستعدُّ للزّواجِّ مِن مِليونيرِ مِن (وينيباغ، . تأكّدي أنّ السّيّدية هارمون نشَرِتِ الِبَرَ بسرعةٍ فائقَة.

قالتْ آن مِن أعهاقِهِا:

- يا بلجاين العزيزة!؛ أنا سعيدةٌ مِن أَجْلِها، فهي تستَحقُّ كلَّ

مَباهِج الحِيَاة.







كبيرةٍ لم يناسبْ يدَ جاين السّمِينَة




تساءلتْ ماريلا:

- كيفَ أبلَى جلبرت بلايث فِي البلمامعة؟ رأيتُه حين عودتِهِ الأسبوعً الفارطَّ، وكان علَّى درجةٍ مِن الشَحوبِ والمُرَالِ حتّى أنّي لم أتعرّفْه، للوهلةِ الأولى . لانِي

ردّتْ آن:

- درَسَ بجدٍّ طِلِةَ الشّتّاءٍ المَاضي. أتعلمين أنهّ تخرّجَ بتفوّقٍ وحصلَ على جائزةِ (اكوبر) التّتي حُجبتٌ خمسَ سنواتٍ قَبِل

ذلك. أعتقدُ أنّ ذلك ما يفسّرُ إرهاقَه. في الحقيقة، أصابَنا الإرهاقُ جميعا.

قالتِ السّيّدة لينْد:

- لقد تَرّجتِ مِن الجمامعةِ على أيّ حالٍ، ولنْ تعرفَّ جاين

أندروز ذلكَ المصيرَ أبدا.
 زيارةٍ إلى شارلوت تأون، (التنهيَ أشغالَ الحِياكَةَ)، كا كا قالبِ السّيّدّةُ
 في ظُروفِهِا الرّ اهِنة) .

قالتْ آن:

- تناهَتْ إليَ أخبارٌ طيبّةٌ عن جاين

أومأتِِ السّيّدِةُ هارمون قائلةً:









ضحكتْ آن، وقالت:

- اوه!، سأصيرُ عانِسَا، فلم أستَطِعْ العُشُورَ عَلَى زوجِ يُلائِمُني. كانت كللِتُ آن لئيمةً، لأنّا أرادتْ، عَنْ قَصْدٍ، تذكِيرَ السّيّدِةِ



 لي تشارلي سلون إنّا فاتِنَة. أهيَ فاتنةٌ حِّقّا؟

 الصّباح. سأزورُكنّ حين تعودُ إِّلَ البِّتِ

قالِتِ السّيّدِّهُ هارمون بانسيابِ:

- جاين ليستْ مُتُكبِّرَةً، وتُريدُ أنْ تظلَّلَ علَى علاقةٍ برفيقاتِهِا

القُدامى . سيُسِعِدُها لقاؤُلِكِ حتْمَا
حلَّ ركبُ المِليونِير، خطيبِ جاين، فيِ أَوالخِرِ مايو، وتزَوْجَّا فِيْ

 وتجاوزَ الأربعينَ مِن عُمُره. ولَم تدّخرْ جَهِدَا فِي استِعْراضِ كِلِّ

مَسْاوِئه.
قالِتِ السّيّدُةُ رايتشل بوقارٍ :

- لنْ يمنَهَه كلُ ما يمالِكُه مِن ذهبٍ ذلِِكَ البِريقَ الَططلُوب. قالتْ آنْ:



## ة

t.me/soramnqraa

حياتِهت.
قالتِ السّيّدةُ رايتشل:

- اكمب!

تقرّر زواجُ فيل جوردون الأُسبوعَ المو الي، فذهبتْ آن إلى "بو لينغ

 قالتْ فيل :

- سنذهبُ فِي نُزْهةٍ للُعُشّاقِقِ إلى أرضِ ضإيفنجليناه|"1)، وبعد
 يُعجهبها الأمر، وتعتقد أنّ على جو أن يتّخذَ كنيسةً في مكانٍ
 تتفتّحُ مِئل وَرْدَة. اوه، يا آن، يفيضُ قلبِي سَعَادة.

 عودتِها إلِ (آفونلي".


هذه المّة، أشُعّت ديانا بذلك الألوِق الّذي يَعترِي كلَّ أَمِّ يرقُدُ إلى





قالتْ ديانا بفخرٍ :

- أليسَ وسِيِ؟؟





## قالتْ ديانا:

- قَبل ولادتِه، رغبتُ في طفلةٍ، كي أدعوها آن. لكنِّنْ الآَن

قالتِ السّيّدَةُ آلان مبتهجةُ:
- كلُّ طفلٍ هو الأفضلُ والأْمْل. ولو فُدِّرَ بَجيءُ الطّفّلةِ آن لانتابْتك نفسُ المَشاعرِ نَحْوْها.


 الأنفسُ بُسُولَة.
- لا أطيقُ صبرًا لرؤيتَه ينطِق، وأتحرّقُ شوقًا لسمَاعِ كلِمةِ "(ماماا). ستكون ذكراه الأولى عنّي طيّبة. أمّا أنا فأوّل ما ما


 كانتْ ألطف. قالتِ السّيّدة آلان:
- لي ذكرى واحدةٌ مِن أمّي، وهي لَعَمْري أعذبُ ذكرياتي. كنتٌ بسنّ الخامسةِ، وقد سُمـح لِي يومها بمر افقةِ شقيقتَيّ إلى المَدرسة. وفي طريقِ العودةِ إلى البيْت، رافقتتْ أختايَ
 بينها انطلقتُ برفقةِ صبيّةٍ صغيرةٍ شار كتُها اللّعبَ في وقتِ اللّاحه، وذهبت إلى بيتها القريبِ مِن المدرسِّ، حيث شِئِ شِ عنا في صنع كريّاتٍ مِن الطّين. كنّا نستمتعُ بأوقاتِنا حين قِّدِتْ



 الصّغيرَ، وأصابتْنِي تلك الرِّحلةٌ إلى البيتِ بيؤسٍ شِدِيد. لَ لَ أقصذْ القِيامَ بعملٍ شقيّ، وإنّها طلبتْ مِنّي فيمي كاميرون

مر افقَتهَا إلى البيتِ، ولم أكن أعلم أنّي أتيتُ خطاًُ يستحقّ








 أليستْ رائعة؟

اشتدّ شعورُ آن بالو حدةِ عند عودتِّها إلى البيتِ، عبْر طِرِيتيْ



 قائلةً:

- خبرُتُ هذا العالَّ، حتّى عرفتُ أنّه لم يعُذْ يرفُلُ في حُلّةِ الحبِّ الزّاهيَة.
فأَرَاحَتْها فِكرةُ خُلوِّ العالَِمِن قصصِ الحُبّ.


## (40)

## يو مُ الحساب



 وقالكْ لها بصر احةِ:

- في نهايةِ الأكَافِ، يا آنسةُ شيرلي، لم أجْدْ مَن يُضاهيكِ في ("بوسطن).
اقتربَ بول من سنّ الرّشِدِ، وصار في السّادسةَ عشُرَة مِن

 ظلّت قائِمة. فالأرواحُ الطيبة لا تتغيٌرِ مَع مرورِ الزّمن

 وما إن حلَّ ركبُ آن حتّى تهاطلتٌ أولى قطراتِ المطرِ على زُجـجِ النّوافِذـ
سألتْها ماريلا:
- هل كان بول ذاك الّذي رافقكِ إلى البيت؟ لُ لَ لَ تستبْقِه ليبيتِ هنا؟ فاللّيلةُ عاصِفة.
- سيبلغُ قصرَ الصّدَى قَبَل أنْيُصبحَ المطرُ غِيرِا. على كلّ حالٍ،


 قال دايفي بكلِّ فخرٍ :
- نَمْوتُ نصفَ بوصةٍ مُنذ رحيلِ، وصرتُ بطولِ ميلتي بولتر. أنا سعيدٌ بذلك. سيتو قّف عن ادّعائه بأنّه أو فرُ طُو لا
آن، هل تعلمينَ أنّ جلبرت بلايث يُحتضَر؟

تسمّرتْ آن صامِنةً، وهي تنظرُ إلى دايفي. صار و جهُها شاحبًا جدّا، فظنّت ماريلا أنّها ستغيبُ عَن الوَعْي. قالتِ السّيّدةُ رايتشل حانقةً:

- امسِكُ لسانَك يا دايفي! آن، أفيقي! لَمَنْوِ إخباركِ فجأةً، هكذا.

تساءلتْ آن بصوتٍ غريبٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { - هل هذا صححيح؟ } \\
& \text { قالتِ السّيّدةُ لِينْد: }
\end{aligned}
$$

- جلبرت مَرِيض. أصيبَ بحمَّى التّيفويد بعد رحيلِكِ إلى قصرِ الصّدىى. ألم تسمَعِي بذلك؟


## ردَّ الصّوتُ الغريبُ:

- ساءتْ حالتُه مُنذ البدايَة، وقال الطّبِبُُ إنّه مُنهكُ تَّماما.
 يا آن. لا يأسَ مَعَ الحِياة. قال دايفي ثانيةً: - كان السّيّد هاريسون إلى جانِبه اللّيلةَ، وقال إنّ حالتَهُ ميؤوسٌ منْها.

نهضتْ ماريلا، التَتِيد بدتْ مُسنّةُ ومُنهكةً، و اقتادتْ دايفي خارجَ

## أحاطتِ السّيّدَةُ رايتشل الطّفلةَ بذراعيْها، وقالتْ:



أبعدتْ آن ذِراعيْ السّيّدةٍ برفقِ، وسارتْ على غيرِ هُدُى عبر
 قُربَا النّافذةِ، وشَرَدَ بَرُرْها بَعِيدا.


 جلبرت يكتضر!
("في كتابِ كلً حياةٍ فصلٌ نائيٌّ، مثلَ كلِّ الكتبِ السّماويّة".













 ما شُعُرتْ بِه تُجاه روي غاردنر كارِ كان حبّا والآلن صار جنونُها جريمةً

وجبَ علْيُها دفُعُ تمنهِا.





الغيومُ مُكوّنةً كتلةً قُطنيّةً كبيرةً عبرَ الأُفُق. فالتَمَعتِ السّهاءُ بألَّقِ فِضّيّ، ولفت العالَم الصّمتـ.

 يتردّدُ عبر الشّارعِ، وبعد لِظاتٍ ظَهَرَ أمطامَها باسيفيك بووت. فجأةً، لَم تقوَ آن على الوقوفِ على قدميْها ولو لَ لَ تتمسّكُ بغصنِ الصّفصافةِ الطّويلِ، لسقطتْ أرْضا. كان باسيفيك أجيرًا لجورج فلتشر، وكان جورج فلتشر جارًا لآلِ بلايث، و كانتِ السّيّدةُ فلتشر عمّةَ جلبرت. سيكون باسيفيك على علمب لو ... لو . سيكون باسيفيك على علمٍ بـا يِبِ معرفتُه.
سار باسيفيك بثباتٍ وهو يطلق صفيرا. فلم ير آن، مع أنّا
 كلمةُ (باسيفيك) مِن بيْنِ شفتيْها المُرتجنتَنِن.

التفتَ باسيفيك، وألْتَى تحيّةَ الصّباحِ بانشِّراح. فقالتْ آن
بصوتٍ باهتٍ:

- هل أتيتَ مِن منزلِ جورج فلتشر، هذا الصّباح؟
 من الذهابِ حينَها، لذلك انطلقتُ باكِرَا، هذا الصن الصباح. سأجتازُ الغابةَ كطريقِ يُختَصَرة،(1)
(1) في النّصْ الأصلّ، يتكلّم باسيفيك انجليزية غير سليمةٍ بسبب أصوله الفرنسيّة.
- هل علمتَ شيئًا عن حالِ جلبرت هذا الصّباح؟ اضطرّها إحباطُها إلى السّؤوال، فحتّى أسوأِ أُ الأخبارِ ستكون

أخفَّ وطءًا مِن هذا التّرقّبِ الشّنِع.
قال باسيفيك:

- إنّه أفضلُ حالا. يقولُ الطّبِيبُ إنّه سيتهاثلُ للشّفاءِ في غضونِ



مِن الجِمر.
واصلَ باسيفيك سيْرَه وتصفِيِرَه. فتأمّلْتْه آن بَعينْنِ طَرَدَ منها




اللّحظِِة الّتي داوى فيها جرحَهِا.








## (41)

## الحبُّ يتـحلّى الزّهن

قال جلبرت الّذي أتى بَعْتُ، من خلفِّ زاوية الشّرفةِة: - أتيتُ لآخَذَكِ فِيْ نُزهةٍ عبر غاباتِ سبتمبر، هذا المساء. ما
رآيكك بزيارةِ حديقةِ هستر غراي؟

 جلبرت. عليّ إمَامُ هذا الفستانِّ، وعلِّ أنَ أُجهِّزَ نفسي بعد ذلك. آسفةٌ حِّا. كم أودّ الذّهابَابَ معكَ تساءلَ جلبرت، ولَّ تبدُ عليه علاماتُ الخيبِة: - حسنا، لنذهب غدًا مساءً إذن؟ - نعم، هذا أفضَلـ

 حفلاتِ زفافٍ هذه الصّائفةَ يا آن: فيل، وأليس، وجنِّ وجاين. ولن أغفِر جلماين تجاهِلَ دَعْوْتِ إِلى زفافِهِها


وسِعَهـم البيتُ. ومِن حُسنِ حظِّي أَنِّ صدِيقةُ جاين. مع أَنّي أظنّ أنَّ السّيّدَة هارمون دعتْنِي لتُرِيني فخخامةَ جاينِ ونِتْتُهَا

- هل غمرتْها الجو اهرُ مِن رأِسها إلى قدميْها حقّا؟

قهتهتْ آن:


السّيّدُ انغنليز والسَيّدِّةُ هارمون.

- أهذا الفستانُ الّذي سترَتَدينَهُ اللّيلَّهَهِ
- أجل. أليسَ رائِعا؟ وسأضعُ زُهورًا نجْهِمِيّةً فِي شَعْري. إنها تَلأُ الغابةَ المسحورةَ، صيفا.



لكنّه أشاحَ بو جهِه برفقِ:
 ظلّت آن ترنو إليه وهوَ ينصر فُ بعيدًا، وتنهّدت. كان جلّبرت
ودودًا جِدّا.

زارَ جلبرت (اغرين غايبلز") مِرارًا، مُنذ تَائلُله للشّفاءِ، فاستَعادا شيئًا مِن صداقِتها القَدِيمة، لكنّ الأمرَ لَمُ يُرضِ آن كثيرِا. فوردةُ

الحبِّ تجعلُ بُرعُم الصّداقةِ ذابِلا، ودون رائِحةٍ تُذْكَرَ وبدأتْ آن ترتابُ فيها إذا كان جلبرت لا يكِنّ لها سِوِى مشاعِرِ الصّدياقة.


 العملُ والطّموحُ مكانَ الحُبّ. ستيلي البلاءَ الحسنَ في عملِّهِا

 تنهيدةً بُجُّدَا
حينَ عادَ جلبرت فِي المساءِ المُوالِي، وجدَّ آن بانتظارِه، نضِرةً

 فستانا قديِا عبّر جلبرت عن إعجابِبهِ بِه ذاتُ حفِلٍ في (اريدموندي)".




 كان الطّقسُ جميلًا والّطريقُ رائِقا، فأسِفتْ آن عند بِّد بلوغِهِا
 المكانَ بدا جميلًا أيضا، مِثلما بدا في ذلكَ اليومِ الغابِر، حين اكتشفته

كلٌّ مِن ديانا وجاين وبريسيلا. يومئذٍ، كان رائعًا، ومليئًا بزُهورِ


قالتْ آن بنعومةٍ:

- أظنّ أنّ الأرض التّي تتحقّقُ فو قها كلُّ الأحلامه هي تلك البقعةُ الضبابيّةُ المطلَّةُ علَّى الوادي، هُناكِ الَ الِّ - هل تَلكينَ أححلامًا لَ تُحُقِّقِهَا يا آن؟ آن ثمّة شيءُّ مّا فِي نبرْته، أمرٌّ مّا لَم تسمعْه منذُ تلكَ اللّيلةِ البائسِةِ، في حديقة (ابيت باتي")، جعلَ قلبَ آن يضْطِربَ. لكنّها ردّتْ قائلةً:

 نحلُم به. ما أطيبَ هذه الرّائحةَ التّي تستخر جُهِا الشّمدسُ
 نستطِيُ رؤيةَ العطورِ مشلم) نشَمُّ رائحتَهِا. أنا واثقُةٌ من أنّا ستّكونُ جميلةً جدّا.
لَم يسمحْ جلبرت للحديثِ أنْ يِيِدَ عن مسارِه، فقال في تأنٍٍ. - للديّ حلُمٌ أواظبُ عليه رَغم أنّه يبدو لِيِ غالبًا صعْبَ المنَّال.
 أرادتْ آن أنْ تتَكلّمَّ، لكنّ الكلماتِ خانتهُا. غمَرَتْها السّعادةُ مِثل مو جةٍ، فأخافتْها، تَقرِيبا.
- طرحتُ عليكِ سؤالًا مُنذ سنتيْن يا آن. لو سألتكِ إيّاه اليومَ،
هل ستمنحينِي إجابةً يُختلفة؟؟
 الـُبّ، وتطلّعت إلى عينَيْ جلبرت لبُرْهَة. ولم يكنْ يريدُ أيَّ جوابٍ آخر.
طال بِها المُقام فِي الحديقةِ العتيقِة، حتّى زَحَفَ علْيْها شفقٌ
 ذكرياتٌ كلِّ ما قالاه، وقاما به، وشُعر ا به، وفكّر ا فيه، وأدر كاهِ قالتْ آن مُعاتبةً، كأنّها تريدُه أن يعرفَ أنّها لَّ تحبَّ يومًا روي
$\ddot{\mathbf{Q}}$ t.me/soramnqraa
 ذلك، وكانتْ تعلمُ أنّ أعرِف. حين تخرّ جَ شقيقُها، أخبرني
 المُوسِيقى، وطلبَ مِنِّي الاعتناءَ بها، لأنّا لا تعرفَّ أَّا أحدا هنا. فقمتُ بذلك. وقد أعجَجَتني كريستين لأنّها إحدى ألطفِ

 أخبرتنِي أنتّكِ لا يمكنُ أنْ تَبيّني يا آن. لَم يتربّعْ أحلُّ غيرُك على عرْشِ قِلبِي، ولن يُصُلِ . لقد وقعتُ فِي حبّكِ منذُ ذلك اليومِ الّْذي هشّمتِ فيه لو حتَكِ فوقَ رأِيبي في الملرسة.
- لا أفهمُ كيف ثبتَ حُِّك لِ مع أنيّ بلهاء.

قال جلبرت بصر احةٍ:








 ضحكتْ آن، لكنّ رجفةً كبيرةً اعترتْها.
 جلبرت. اوه!؛ أخبروني بالأمرِ حينَها، وظنتنُ أنّالأأمرَ تأخّر جدّا.



قالتْ آن برقّةٍ

- سيكون ذِكرى مِيلادِ سَعادتِي. فطالما أحببتُ حديقةَ (هستر غراي" القديمةَ، وستصبح الآن غاليةً على قلبي أكثر .

قال جلبرت بحزنٍ:

- لكنْكِ ستنظرِين مُطوّلًا يا آن. سأستغرقُ ثلاثَ سنواتٍ لأنهيَ دراسةً الطِّب، زيادةً على أنّي لنْ أستطِيَ توفيرَ بُجوهراتٍ من الألماسِ ولا قُصورًا مِن الَّرْمَر، حتّى بعد ذلكِ كِّ ضحكتْ آنْ، وقالتْ:



 ضمَّها جلبرت إلِّه، وقِّلها. ثمّ سارا معًا فِي الغَسَقِقِ، على


مــتـبة | سُر مَن قرأ

أكمل الككاية وع آن .. تأتيكم فريبا فِ مكتبة
telegram @soramnqraa

# صدرت عندار رشمُودارمسكيلياني للمؤلفَّنفسها 

ترجمة: أشرف الضيـة القرقني الحضراء

آن في آفونلي
ترجمة: محمّد المباشة
مراجعة: نهاد المعلاوي
تر ترجة: وليد بنـت الـجز أيمرة
(4)

آن في عزبة الصفصاف
ترجمة: عادل قر امي

## مكـتـبـة

## spogeligo 200 ow

## 

لو لم ترضَخ لوسي مود مونتغومري لمشيئة ناثِرها الأوّل ولمُتصدر بعد سبع سنواتِ رآن بنت الجزيرة"، روايتها الثالثة في سلسلة آلة آن في في
 اليتيمة ذات الشُر الأهر التي شُشْنا با با في المزأين الأوّل والثاني.

 دفء العائلة وبيت الطفولة وأصدقاء الصًّا وسنوات الشنغ الألوا وتلهث وراء العلم والتحصيل، وتخطو خطواتها الألوا الولى في عالم التأليف والإبداع دون أن يغفل قلبها لمظةُ واحدة عن تقلّبات الحبّ والموى. لا تزال الرواية حتى اليوم تعلّم الشباب سبل الاعتلاد على الذات، وتغرس فيهم روح الكدّ والمثابرة، وتَّثهم على الإيثيار والعواطف
 في سلسلة روايات مونتغومري حتّى إنّ جُلّ الاقتباسات إلى السينا انطلقت منها رأشَا.
وليد بن أمد
telegram @soramnqraa


