

## بورتريـه سيّـدة <br> هنري جيمس ترجمة: د. أنوار يوسف عنوان الكتاب بالإنكليزية: <br> The Portrait of a Lady <br> By Henry James <br> Translated by Dr. Anwar Yousef <br> الطبعة الأولى: فبراير - شباط، 2022 (1000 نسخة) <br> Arabic Translation Copyrights@Dar Al _ Rafidain 2022 <br> All Rights Reserved جميع حقوق الطبع محفوظة (C) <br> 26523 ة <br> t.me/soramnqraa <br> 

تنيه: إن جميع الآراء الواردة في هنا الكتاب تعبر عن رأي كاتهها، ولا تعبّر بالضر ورة عن رأي النائـر. ISHN: 978-9922-64.7-80-9

## هنري جيمس

## 0ـتـة |1177



## الجزء الثاني

ترجمة<br>د. أنوار يـوسف

## ${ }^{2}$

t.me/soramnqraa

## المْصل 27

لا يمكنتي أن أحاول تقديم تقرير كامل عن ردة فعل شابتنا تجاه الإغواء العميق لروما أو أن أحلِّل نفسياً مشاعرها كلما كلما تدوس على الطريق المّ المبلّط للمنتدى الروماني أو أن أعدَّ ضربات قلبها كلما تجتاز عتبا انـبة كاتدر ائية القديس بطرس، بل يكفي أن أقول إن انطباعها يشبه الانطباع المتوقع لشُخصرٍ


 هذه الأشياء بقوة، لكن أثار تها رو حياً تماماً. بدا لمر افقيها بأنها تحدئت أقل من المعتاد. و كان رالف تاتشيت،

 أسعد الأوقات التي عرفَتْها يوماً. كان الشعور بماضي البـا

 إلى أين كانت ستقودها أجزاؤه المختلفة، وطافت بنشوة صوفية مكبوتة من التأمل وهي ترى مراراً في الأشياء التي تنظر إليها أكثر مما كان موجوداً، ومع ذلك لا ترى الكثير من الفقرات التي يعددها موراي(1)،
(1)موراي: هو جون مور راي، ناثر إنجليزي قام بطباعة سلسلة من كتيبات المسافرين في لندن سميت كتيبات موراي كدليل سياحي للمسافرين، وقد اشتهر ت في ثلاينينيات القرن 19.
(المترجمة)

إن روما، كما قال رالف، معترف بها للأهمية النفسية.
غادرت المجمموعة المدوّية من السيّاح وعادت معظم الأماكن المهيبة إلى




 الشاقة التي توسعت سابقا على نحوٍ كبير لبعض الوقت. نزلوا من الشُرع ع الحديث إلى الطريق المقدس الذي تجولوا على طوله بمشية محترمة اختلفت من واحدٍ لآخر . دُهشت هنرييتا بحقيقة أن روما القديمة قد عُبِّدَتْ كثيراً مثل نيويورك، وحتى أنها وجدت وتا تشابهاً بين الآثار العميقة التي يمكن اقتفاؤها للعربات في الشُوارع الأثرية وبين الأخاديد المعدنية ذات الصرير العالي الذي يعبّر عن قوة الحياة الأمير كية.
 الظلال الطويلة للأعمدة المحطمة والركائز عبر ميدان الأطلال. سارت


 الآثار المتواضعين والذي كان يجوب المكانى، نفسه تحت تصت تصرف الاثنين،

كانت هناك عملية تنقيب تجري أمام الناس في ركنٍ بعيد من المينتدى،
 يرون شيئاً مشيراً للاهتمام. أعجب الاقتراح رالف ألكئر من إيزابيل التي كانت مرهقة من كثرة التجوال لذلك حثت رفيقها ليُبُع فضوله بينما هي تنتظر عودته بصبر.

كان الزمان والمكان ملائمين لرغتها - إذ كان عليها أن تتمتع بتواجدها بمفر دها قليلاً.
وهكذا، ذهب رالف مع الديليل السياحي بينما جلست إيزابيل على


 القرون الكثير جداً عن الحياة الشخصية؛ كانت أفكار هال، بعد أن الن استقرت






 ظلٌّ مستوى نظر ها. فنظرت إلى الأعلى ورأت رجلا رجلاً مهنباً - رجلاً لم يكن
 قد ارتعدت حينما ارتعدت هي، فوقف هناكُ وكشَ ونف عن رأسه مما سبَّبَ دهشتتها الممتقعة بشكل محسوس. فصاحت إينا إيز ابيل عندما نهضت: (لورد واربيرتون!).

 خالتي ليتفرج على التنقيبات التي هناك) . ـ ـ (آن نعم فهمت) .
وجال نظر اللورد واربيرتون قليلاً بالاتجاه الذي كانت قد أشارت إليه.

والآن و قف أمامها ببّبات؛ لقد استعاد توازنه وبدا أنه يرغب بإظهار ذلك، حتى ولو بلطف. فواصل كلامه وهو ينظر إلى عمودها الحـ الحزين. (لا تسمحي لي بإزعاجكِ، إذ أخشى بأنكِ متعَبة) .

فترددت لبر هة، لكن جلست ثانيةً.
ـ (نعم. أنا متعبة قليلاً) .
ثم أضافت: (لا تسمحع لي بمقاطعتكَ) .



هنا).
قالت إيزابيل التي كانت قد علمت من رالف بأن اللورد واربيرتون كان



لقد كنتُ في تركيا وآسيا الصغرى، ووصلتُ في اليوم السابق من أثينا). لقد حرص على أن لا يكون سمجاً، لكنه لم يكن عفوياً، وبعد نظرةٍ طويلة على الفتاة عاد لعفويته.
 فأخذت الموضوع بتعاطفٍ تام. ـ (لا أريد منكَ أن تتركني يا لورد واربيرتون، فأنا مسرورة جداً برؤيتكَّ).
 كان العمود المحزز الذي تجلس عليه يسمح بجلوس عدة أشخاص،

 دقائق كان قد سألها عدة أسئلة اختيرت اعتباطاً والتي من الواضح بأنـ بأنه لم

يفهم قليلاً إجابتها لأنه استوضح بعضها مرتين. وكان قد منحها أيضاً معلومةً

 كانت ستجعل الاستعداد له مستحسناً. بدأ بشكل غير مترابط ينتقل من حصانة الأشخاص من العقاب إلى عظمتهم، ومن كونهـم رائعين إلى كونهم
 بحرارة آسيا. كان ير تدي ثياباً فضفاضة وغير منسجمة والتي يميل إليها السائح الإنجليزي في الأراضي الأجنبية ليراعي بها راحته ويؤ كد بها وطنيته؛ و كان



 فضائله ـ وتلك هي السمة التي تشكّل جوهر الأسر الأرستقراطية المحتر مة،
 بالتغيرات العادية وتزول فقط بزو الهم التام.
تحدثا عن مواضيع بالتسلسل طبعاً؛ موت زوج خالتها الصحية، الطريقة التي أمضت بها فصل الشتاءء، زيارتها إلى روما، عودتها
 مغامرات اللورد واربيرتون الخاصة به، اللرحلات، الأهداف، الانطِّاعات

والمقر الحالي.
في النهاية كان هناك سكوت، فقد قيل الكثير أكثر مما قال كالاهمما بحيث إن كلماته الأخيرة لم تكن مهمة كثيراً: (لقد كتبتُ لكِ عدة مرات)

ـ ( كتبتَ لي ـِ لم أستلم رسائلكَ أبداً) .
ـ ــ (أنا لم أرسلها أبداً. كنتُ أحرقها).

فضحكت إيزابيل: (آه، من الأفضل أنكَ فعلتَ ذلك بدلاً مني!).
 لي في النهاية أنه لم يكن لي الحت بأن ألم أزعجكِ بالر سائل) .

 في الإنصاح عن ما تفكر فيه.

 تماماً. لكنه كان قاصداً أن يجعلها تبدو كذلك في تلـك تلك اللحظة.
فوجدت نفسها مكرَهة لتقول فقط: (أرجو أن لا تا تتحدث عن عن كل ذلك ذلك)؛ وهو قولٌ لم تدرك كثيراً بأنه سيشكل تسُجيعاً للآخر .
فهتف مر افقها مكرهاً: (إنه لعزاءٌ صغير لي أن تسمحي لي بالتحدث عن
كل ذلك!).
قالت الفتاة التي، كانت جالسة هناك وهي صامتة تماماما، ألفت بنفسها إلى الـخلف بنوع من الانتصار الكبير على الرد الذي لم يكفِه كثيراً آبل ستة أنـهر:

لقد كان جذاباً، كان قوياً، كان شههاً، ولم يكن هناكُ رج رجل أفضل منه. لكن إجابتها بقيت نفسها.
سمعِّتُهُ يقول في خضم نشوتها الغريبة: (لا بأس بعدم محاولتاكِ تعزيتي، فلن يكون ذلك في معدوركٍِ).

 ثتم نهضت بعظمة محسوسة قليلا،، وهي تبحث عن رفاقها.

ـ (أنا لا أريد أن أجعلكِ تشعرين كذلك، طبعاً لا يمكنتي قول ذلك. أنا

 بأي شيء آخر. حاولتُ أن أنسى - باجتهاد وانتظامه حاولتُ أن أهتم بام بامر أةٍ أخرى. أنا أخبركِ بذلك لأنني أردتُ منكِ أن تعلمي بأنني فعلتُ ما يا يجب عليّ




 أستطيع قول أقل من ذلك. على أية حال، أنا لا أقصد الإلحا أنا أقول ذلك الآن فقط. يمكنني أن أضيف بأنني عندما عثرتُ عليكِ صـكِ صدفة
 اللحظة نفسها أتمنى أن أعرف أين أنت).
كان قد استعاد سيطرته على نفسه، وبينما هو يتكلم أصبحت الستى السيطرة

 في قبعته التي لن يرتديها ثانيةً. وإن أعضاء المجلس، بالتِّا بأكيد، سيشُعرون بأن الموضوع مستحسن
أجابت إيزابيل: (أنا أفكر فيكَ مراراً يا لورد واربيرتون. يمكنكَ أن تكون
متأكداً بأنتي سأفعل ذلك دائماً)
 يو جد هناك ضرر في ذلك لكلا الطرفين).


بُعُلمهنّ بأنها سألت عنهن. لم يشر ثانيةً في الوقت الحاضر إلى موضوعهما

 المدة لا تزال بعيدة.

## 



 بدا أن ابتسامته الخجولة قد أثر أثرت بها قليلاً.

 الدكان الرائع بسببي. لكنتي أعترف بأنني خائئة منكَّ).

 يكون ممتعاً لكليهما: (مسكين يا لورد واربيرتون!).


 عند قوله هذا تقدمته في المشي وهو تبعها. (لن أقول أبداً كلمةُ تزعجكِي).
(1) (1 يقصد بأنه تحدث عن مو اضبيع سطحية. (المترجمة) (2) كلافام جنكشن: هي عحطة تطار كبيرة في لندن. (المتر جمة)

ـ (ممتاز . فلو فعلتَ ذلك فستنتهي صداقتنا).
 ـ ــ (أتر كَكَ لأجعلكَ تعيساً؟؟) فتردد: (لأخبركِ مرة أخرى.....). لكنه توقف عن الكلام مَانيةً. (بأنني سأقاو ذلك. سأقاوم ذلك دائماً).
كان رالف تاتشيت قد انضم إليه في معاينته للتنقيب الآنسة ستاكبول ورفيقها، وقد ظهر هؤلاء الثلاثة الآن من بين تلال الأرض والصختور المتجمعة حول الفجوات وأصبحوا على مر أى من إيزابيل ورفيقها.

هتف رالف المسكين بالترحيب بصديقه بفر حةٍ مقيدةٍ بدهششة، وصاحت هنرييتا بصوت عالٍ: (يا لطيف، إنه ذلك اللورد!!).
حيّا رالف وجارُه الإنجليزي بعضهيما بالرصانة التي يحيّي بها الجيرانُ الإنجليز بعضهم بعد فراقٍ طويل؛ وثبتت الآنسة ستاكبول نظر تها التأملية البليغة على المسافر الذي سفعَتْهُ الشُمس. لكنها سرعان ما أظهرت علاتِ علاقة قرابتها بالإحراج. (لا أعتقد بأنكَ تتذكرني يا سيدي).
قال اللورد واربيرتون: (في الحقيقة أنا أتذكركِ. لقد طلبتُ منكِ أن تأتي وترينتي وأنتِ لم تأتِ أبداً).
أجابت الآنسة ستاكبول ببرود: (أنا لا أذهب لأي مكانٍ أُدعى إليه).
ضصكك مالك لو كلي

ـ (إن لن تطلب مني ذلك فسآتي، تأكّد من ذلك!).

بدا اللورد واربيتون مع كل مرحه متأكداً من ذلك تماماً. وقف السيد بانِلِنْج جانباً بدون أن يطالب بأن يشعر به أحد، لكنه انتهز


أنت هنا يا بانِلِنْج؟؟).
قالت هنرييتا: (حسناً، لم أكن أعرف بأنكَ تعرفه!). فأجاب السيد بانِلْنج بظر افة: (ظنتـتُ بأنكِ لا تعرفين كل شخصي أعرفه) . ـ (لقد اعتقدتُ بأنه عندما يعرف رجلّ إنجليزي لورداً فإنه يقول ذلك دائماً).

ضحك اللورد واربيرتون ثانيةُ: (آه، أخشى بأن بانِلنْبُ خحجلُ مني). راقت هذه الملاحظة لإيزابيل. وتنهدت تنهيدة ارتياح بسيطة عندما استمروا في طريقهم إلى المنزل.

 تذكر في أي من الرسالتين أن خاطباً مرفوضاً أخافها باستمالةٍ أخرى.
 برابرة الشمال) باتباع عادة الذهاب إلى الصا الصال大ة في كاتدر الـائية القديس بطرس. وقد تم الاتفاق بين أصدقائنا بأنهم سيذهبون معاً إلى تلك الكنيسة الكـي الكبيرة. بعد الغداء، وقبل ساعةٍ من وصول العربة، حضر اللورد واربيرتون إلى
 بدا أن الزائر أراد منح إيزابيل دليلاُ على نيته بالإيفاء بالوعد الذيلِ قطعه



صديقِ طيب.

تحدث عن رحلاته، عن بلاد فارس، عن تركيا، وعندما سألَتهُ الآنسة ستاكبول فيما إذا كان (اسيدفع المال") لها لتزور تلك البلدان، أكد لها بأنهـم





 من النوع العادل. مع ذلك، عندما قال، عند انتهاء زيارته، بأنه هو أيضاً ياُ يجب
 مضطرة إلى أن تجيب بأن عليه أن يعمل ما ير يحه.
 قابلَتْهُ. لم تكن أحد السياح المتفاخرين الذين (اخاب أملهم") بكاتدرائية القديس بطرس ووجدو ها أصغر من شهرتها.

 تحت القبة المقوسة العالية ورأت الضوء وكأنه رذاذٌ عبر الهواء الذي كالـي كان
 إحساسها بالعظمة، ازداد بسرعة؛ بعد ذلك، لم يفتقر إلى الفضاء ليحلّقلق. لقد حدَّقت واندهشت كطفل أو كشخصٍ قروي، وأبدت تقدير ها الصامت للعظمة المنتصبة. سار اللورد واربيرتون إلى جانبها وتحدث عن سيرة
 سيرته النموذجية.
لم يكن القدّاس قد بدأ بعد، لكن في كاتدرائية القديس بطرس كان هناك

الكثير مما يجب رؤيته. وبما أن شيئاً دنيوياً قليلاً موجود في رحابة المكان، والذي بدا بأنه مخصص للممار بات المات المادية مثلما هو مخصص للممار الـوات الروحية؛ فيمكن للأفراد والجماعات، والمتعبّدين المختلفين والمتينفر جين، أن يمار سوا مفاهيمهم المتنو عة بدون نزاع أو تر تجاوز . فبهذه العظمة الر ائعة لـن تنتقل الحماقة الفردية سوى لمسافة قليلة. رغم ذلك، لم تم تكن إيزابيل ور وفاقه إنها مذنبين بشيء؛ لأن رغم أن هنريتا كانت مضطرة ببراءة إلى أن تعلن أن قبة مايكل أنجلو(1) قد تألمت من مقارنتها بقبة الكابيتول في واشنطنّ، إلا ألنها وجَّهت خطابها على وجه الخصوص إلى أسماع السيد بانِلِنْج واحتفظتْ به بصيغته المشددة لأعمدة الإنترفيور.

تجولت إيزابيل في الكنيسة مع سيادة اللورد، وعندما اقتربا من جوقة المرتّلين عند يسار المدخل، كانت أصوات مرتّلي البابا تنتقل إليهما فوق
 الحشُد المكوَّن بالتساوي من مواطني لندن الرومانيين وغرباء فضورليين.

 المجموعة المتراصّة التي أمامها، ضوء العصر (الذي أصبح فضياً بفعل غيوم البخور التي اختلطت بالترنيمة الرائعة) وهو ينساب عبر التجاويف المقوَّسة

للنوافذ العالية.
بعد فترة قصيرة توقف الإنشاد، ومن تُم بدا اللورد واربيرتون يميل إلى الابتعاد معها عن المكان. تمكنت إيزابيل من مرافقته فحسب، وعندئذٍ وجدت نفسها بمواجهة جيلبرت أوزموند الذي كان يقف خلفها عليا على بُعد مسافةٍ قصيرة. كان يتقدم الآن نحوها بكا بكل الصور ـ يبدو بأنه ضاعَفَ هذه الصور بهذه المناسبة لتتناسب مع المكان.
(1)قبة مايكل أنجلو: هي قبة كاتدرائية القديس بطرسوالتي صممها مايكل أنجلو. (المتر جة)

قالت وهي تمد يدها: (إذن فقد قررتَ المجيء؟).
 أتيتِ إلى هنا وبحشُتُ عنكِ).
أجاب بسرع أن تقول: ( (إن الآخرين بالدآلِ من أجل الآخرين).
 سمع ذلك. وفجأة، وكي نكون منصفين، تذكرت ما قاله لها في اليوم الذي أتى فيه إلى جاردن كورت ليطلبها للزواج قد جعلتها تحمرّ خجلاً، ولم يكن لتلك الذكرى ذلك التأثير لتبدد هذا الاحمرار . لقد تداركتْ أية خيانة من خلال تعريف ألحن أحدهما للآخر، ولحسن
 بشـجاعة بريطانية ومتبوعاً بالآنسة ستاكبول ورالف تاتشيت التّيت أقول لحسن


 حو لها. كانت الآنسة ستاكبول قد التقت بالسيد أوز موند في فلور فنسا، لكا لكنها

 باريس . فأسعدها أن تقول: (لا أدري ماذا يوجد فيكِ فيكِ، لكن بالنسبة لفتاةٍ لطيفة


في تلك الأثناء كان السيد أوزموند يستفهم من سيدتنا الشـابة: (ما هو رأيكِ بكاتدرائية القديس بطرس؟).
فأقنعت نفسها بأن تجيب: (إنها كبيرة جداً وبرّ اقة جداً).

ـ ( إنها كبيرة جداً؛ فهي تجعل المرء يشعر وكأنه ذرّة).
فسألت مع إعجابٍ قليلٍ بعبار تها: (أليس ذلك هو ما يـجب أن تشعر به في أعظم معابد البشر؟؟).
 نكرة. لكنتي لا أحب هنا الشعور كثيراً في الكنيسة كما في أي مكان آخر أن ان صاحت إيزابيل وهي تتذكر شيئاً كان قد ذكره في فلورنسا: (من المستحسن فعلا أن تصبح البابا!).
قال جيلبرت أوزموند: (آه، كنتُ سأستمتع بذلك! ).
في تلك الأثناء كان اللورد واربيرتون قد انضـَّ إلى رالف تاتشـيت، وسار الاثنان معأ مبتعدين.
سأل سيادةُ اللورد: (من هو الشخص الذي يتحدث مع الآنسة آرتشر؟؟). قال رالف: (اسمه جيلبرت أوزموند ـ ويعيش في فلورنسا). ـ ــ ماذا يكون إضافةً إلى ذلك؟).
 ـ (هل يعرف الآنسة آرتشر منذ مدة طويلة؟).
 ـ ــ (هل هي تحبه؟). ـ ـ (إنها تحاول أن تكتشف ذلك). ـ (وهل ستحاول؟؟). سأل رالف: (أن تكتشف ذلك....؟).

ـ ـ (هل ستحبه؟). ـ (تقصد هل ستقبل به؟).

قال اللورد واربيرتون بسرعة: (نعم. أعتقد بأن هذا هو ما أقصده بشكل

أجاب رالف: (ربما لا، إنْ لم يفعل أحد شيئاً ليمنعه) .
حدق اللورد واربيرتون لبرهة، لكنه فهم المعنى: (إذن يجب علينا أن نكون هادئين تماماً؟).
أضاف رالف: (هادئين كالقبر . وفقط في حالة واحدة!).

ـ (في حال لم توافق؟)

احتمل اللورد واربيرتون ذلك في البداية بصمت، لكنه قال ثانيةً: (هل هو
بارع كثيرأ؟).
قال رالف: (كثير اً).

تأوّه رالف: (ماذا تريد أكثر؟).
ـ ـ (هل تقصد ماذا تريد هي أكثر؟؟).
أخخذه رالف من ذراعه ليعيده؛ إذ كان عليهم أن يعودوا للانضمام إلى
الآخرين.
ـ (إنها لا تريد شيئاً نمنحه نحن لها) .
قال سيادة اللورد بلطف وهما عائدان: (آه، حسناً. إن كانت هي لا تريد،
فأنتَ.....!).
米米

## المْصل 28

قام اللورد واربيرتون لِلاً ونهاراً باللذهاب ثانيةً لرؤية أصدقائه في فندقهمه'
 الأوبرا بنيّة زيارتهم في مقصور تهم تبعاً للطريقة الإيطالية العفوية. وعندما


 لاحظ في إحدى أكبر المقصورات الكبيرة سيدةً عرفها بسهولة.
 المعصورة، وكان إلى جانبها السيد جيلبرت أوز زموند وهو متكئ إلى الخلف

 وعيناه على الشخصين المئيرين للاهتمام. فسأل نفسه إن كان عليه أن يصعد ويقاطع الانسجام. أخيراً رأى بأن إيزابيل رأته وأن هذا الشيء الـئ جعله يحسم

 حيث اعتادتا أن تكونا. كانت تحية رالف هي: (لقد رأيتكَ منذ لحظة وأنتَ
 ـ ( كان لديكَ رفقة جيدة وقد تر كتَها الآن) .


ستاكبول وبانِلِنْج قد خرجا للمقهى لِيتناولا المثلجات ـ فالآنسة ستاكبول تفرح بالمثلجات، ولا أعتقد بأنهما يريدانني أيضاً. والأوبرا سيئة جدأ، فقد الـند بدت النساء يشبهن غاسلات الملابس ويغنين كالطواويس. أشعر بأنني مكتئب جداً).
قال اللورد واربيرتون بدون تأتُّر : (من الأفضل أن تذهب إلى البيت).
 ـ (يبدو أن لديها الكثير من الأصدقاء).
قال رالف بنفس السوداوية الساخرة الكبيرة: (نعم، ولهذا السبب يجب أن أرعاها).
 ــ (كلا، فأنتَ مختلف. اذهبْ إلى المقصورة وابْقَ هناك ريثما أتجوّل) . ذهب اللورد واربيرتون إلى المقصورة، حيث كان تر حيب إيز ابيل به يشُبه







 واتزانٍ في الرأي دَلَّا على سيطرتها غير المضطربة على قلى قدر اتها.
أصابت اللور دواربيرتون المسكين لحظاتٍ من الحيرة. لقد أحَبَطَتْهُ بكل
(1) يقصد أوزموند لأنه كان من مقاطعة فلورنسا. (المترجمة)

معنى الكلمة، بقدر ما تستطيعه امر أةٌ؛ فما كان شأنها إذن بتعابير كهذه وبلباقةٍ كتلك، وقبل كل شيء نغمة التسوية هذه ـ هل هي مقلدمة لشيء ما؟ كـ كان في في صوتها مكر حلو، لكن لماذا تفعل ذلك معه؟ عاد الآخرون؛ فقد كانت الأوبرا البالية، العادية، التافهة، قد بدأت. كانت المقصورة كبيرة، وكان هناك متسعٌ له ليبقى لو أراد ألوا أن يجلس قليلاُ فير في


 الجانبي الواضح لهلذه السيدة الشُابة والذي ظهر بوضوحِحِ مغايرةٌ بالإضاءة الحافتة للمسرح.
 يتحدث مع إيزابيل، واحتفظ اللورد واربيرتون بر كنه. مع هذا فقد فعل ذلك لوقت قصير فقط؛ إذ نهض بعد ذلك وحيّا السيدات وتمنى لهن أمسية سعيدة.


 غَضِبَ. ولم تفعل موسيقى فيردي الكثير لتهدّئه، فغادر المسرح وسته وسار نحو
 تحت النجوم حزناً أثقل من حزنه.

ـ (ميزته هي أن لا عيب فيه ـ ألا ترى ذلك؟).

علقت هنرييتا: (إنه يملك حوالي نصف إنجلترا، تلك هي ميزته. تلك التي يطلقون عليها البلد الحرّ !)
قال جيلبرت أوزموند: (آه، إنه صاحب أملاك عظيم؟ رجل محظوظ!).

صاحت الآنسة ستاكبول: (هل تسمي ذلك حظًّاً ـ امتلاك الكائنات البشرية التعيسة؟ إنه يمتلك مستأجريه، ولديه الآلاف منهم ما من الجميل الجميل أن تملك شيئاً ما، والجماد فقط كافِ بالنسبة لي. فأنا لا أُصرٌُ على اللحم والدم والعقول والمشاءر).
أشار السيد بانِلْنْج مازهاً: (يبدو لي بأنكِ تملكين إنسانانَا أو اثنين. فأنا


قالت إيزابيل: (إن اللورد واربيرتون راديكالي كبير، وله أفكار تقدمية جداً).
صرحت هنرييتا لتُعلِلمَ السيد أوزموند: (لديه جدران صخرئرئرية عالية،
 لو يتناقش مع بعض الر اديكاليين لدينا من بوسطن).

 معكَ من نوق عبر شيء من الز جاج المكا المكسور ).
واصل أوزموند الحديث وهو يسأل إيزابيل: (هل تعرفينه جيداً، هذا المُصْلِحِ الذلي يحتاج إلى إصلا ح؟؟
 ـ ـ (وما مقدار ذلك التقدير؟؟).
ــ (أحبُ أن نُحبَّهُ).

قال أوزموند: (اححب الحبب).... عجباً، ذلك يثير الغضب!). نفكرتْ: (كلا. اجعَلْها (احب الكرهوه ) ). ضحك أوزموند: (هل تريدين أن تثيري غضبي من أجله؟).

لم تقل شُيئاً لوهلةُ، لكن بعد ذلك قابلَتْ هذا السؤال المرح ببجيّة غير متناسبة: (كلا يا سيد أوزموند، أنا لا أعتقد بأنني سأتجر أ يو ماً وأثير غضبكَكَّ) ثم أضافت بأريحية أكثر : (على أية حال فاللورد واربيرتون رجلّ ألّ لطيف

## تساءل صديقها: (وذو قوة عظيمة؟).

ـ (بل ذو قوة ممتازة، وطيبٌ مثلما يبدو ) .


 رفيع! فذلك هو الرجل الذي يمكنتي أن أحسده!). تأملته إيزابيل باهتمام
ـ (تبدو لي بأنكَ دائماً تحسدُ أحدداً. فبالأمس كان البابا، واليوم اللورد
واربيرتون المسكين).
 أنا فقط أريد أن أكون هُم. فكما ترين، ذلك يدمر نفسي فقط) . قالت إيزابيل : (هل تحب أن تكون البابا؟). ـ (سأعشق ذلك ـ لكن كان يجب أن أفضّل ذلك بشكل مبكر أكثر ). فعاد أوزموند للموضوع: (لكن عجباً، هل تشيرين إلى صديقكِ بالمسكين؟؟.
قال رالف لأول مرة، منضماً إلى الحديث بتهكمب حاذق بوضوح و وأنه

 سألت إيزابيل مندهشُّهُ وكأن هذا الرأي كان جان جديداً تماماً: (أرجوكَكَ، وهل آذيتُ اللورد واربيرتون؟).

قالت هنرييتا بينما ارتفعت الستارة لعرض الباليه: (إن كنتِ قد آذيتِه فهو يستحق ذلك).

لم تعد إيزابيل ترى ضحيتها في الأربع والعشرين ساعة التالية، لكن في اليوم الثاني بعد زيارة الأوبرا قابلَتْهُ في معرض الان ريع الكابيتولين، حيث كان
 رفاقها الذين اتخذ جيلبرت أوزموند بينهم مكانه بهذه المناسبة أيضاً. قامت

 وأضاف: (ومغادراً روماً يجبِ أن أودعكِّ).

 فقد كانت تفكر في شيء آخر . كانت على وشكك أن تعلن عن ندمها، لكنها ردعت نفسها، وتمنت له فقط رحلة موفقة. وهو أمرٌ جعله ينظر إليها بشُ انِلٍ كئيب قليلاً.
(أخشى بأنكِ تعتقدينتي (متقلباًّ) جداً. لقد أخبرتكِ في اليوم السابق بأنني أريد الكثير جدأكي أبقى).
ـ (أوه، لا. يمكنكَ أن تغير رأيكَ بسهولة). ـ (وذلك هو ما فعلتُهُ). ـ ( (رحلة موفقة إذن).
قال سيادة اللورد بشُكلٍ كئيبٍ تماماً: (أنتِِ مستعجلة كئيراً كي تتخلصي
مني).
ـ (أبدأ. لكنني أكره الفراق).

فواصل كلامه بشكلٍ جديرٍ بالشفقة: (أنتِ لا يههمكِ ما أفعله).

نظرت إليه إيزابيل لوهلة، فقالت: (آه، أنت لا تفي بوعدكَ!). فاحمرَّ وجهه كصبي في الخامسة عشّرة. ـ (إن لم أفعل ذلك فلأنني لا أستطيع . ولهذا السبب أنا ذاهبـ أهب) . ـ (وداعاً إذن).
$\ddot{0} \sim_{0}^{\infty}$
t.me/soramnqraa

ترددت إيزابيل بسرعة وكأنها تلقّت إلهاماً سارًاً.
ـ (يوماً ما. بعد أن تتزوج).

ـ (لن يحصل ذلك أبداً. سيحصل بعد أن تتزوجي أنت).
فابتسمت.
ـ ــ (ذلك سينفع أيضاً).

فتصافحا، وتركها لوحدها في غرفةٍ مهيبة وسط التحفيات الرخامية اللامعة. فجلست وسط دائرة هذه الأشباح، وهي غير ونير منتبهة لها كئيران، وقد استقرت عيناها على وجوهها البيضاء الجميلة مُصغيةً إلى صمتها الأبدي.
 من المنحوتات الإغريقية بدون أن تشُعر بتأثير هدوئها النبيل الذي يهبط

 رائعة لانطباعاتٍ كهذه. فأشعة الشمس اللذهبية التي تمتزج معها، والسكون
 بالأسماء، إلا أنه يبدو بأنه يلقي سحراً مهيباً عليها.

كانت الستائر مسدلة جزئياً على نوافذ الكابيتولين، واستقر ظلٌّ رائقٌ دافئ
 تحت سحر مهابتها الهادئة وهي تتساءل عن الشيء الذئ مفتو حة عليه، وكيف ستُحْدِثُ شُفاهها الغريبة أصواتاً بالنسبة لآذاننا. جعلتْها الجدران الحمراء الداكنة للغرفة بارزة، وعكست الأرضية الرخامية الصقيلة


 وحدّق لوهلةٍ في المحارب المحتضر، ومن ثم خرج من الباب الآخر وهو

 ظهر 0، وبابتسامته الاستفهامية المعتادة التي برغم ذلك ليست مئك مغرية.
 - (لدي رفقة ـ ومن النوع أفضل) ثـم نظرت إلى تمثالي أنطونيوس وفون ${ }^{(1) .}$
ـ (هل تسميهما أفضل رفقة من سيدٍ إنجليزي؟).

فنهضت وهي تقول بشُكلٍ ساخر قليلاً: (آه، إن سيدي الإنجليزي قد تركني قبل قليل).
لاحظ السيد أوزموند سخريتها التي أعطت بالنسبة له أهمية لسؤاله.
 قليلاُعلى ذلك الرجل النبيل).
نظرت إيزابيل لوهلةٍ إلى تمثال المحارب المحتضر .
(1) فون : غخلوق أسطوري نصفه إنسان ونصفه ماعز. (المترجة)

ـ (إن ذلك ليس صحيحاً. فأنا لطيفة بشكل حي الضمير) . ردَّ جيلبرت أوزموند بنشوة ابتهاج بحيث إنـا تماماً هو ما أقصده!).
 والآن، وقد رأى اللورد واربيرتون الذي ظنّه نموذجاً رفيعاً لسلالته وطبقته،

 الاستثنائية هذه، ليس السبب الرئيسي لنـلك هو علوّها الذي تصوَّرَ بأنه من الممكن تخطيه بسهولة، وإنما بسبب واقعيتها الر اسخة. إنه لم يسامح نجمه أبداً لأنه لم يختره لدوقية إنجليزية، لاستطاعَ تقدير كل ما هو هو غير متو إنوقع لسلوكٍ كهذا كسلوك إيزابيل. إذ سيكون من الخطير أن تقوم امر أة قد يتزو جها بعمل شيء من هذا القبيل.
*米米

## الفْصل 29

كان رالف تاتشيت، من خلال حديثه مع صديقته الرائعة، قد ميزَّ بشكلٍ

 تبقّى من الزيارة إلى روما.

 الذوق والمرح ـ التي كانت ربما السبب في جعل رالف يوبّخ نفسه على رأيه السابق عنه بأنه اجتماعي بشُكل سطحي. حتى قريب إيزابيل الحاسد



 المعنوية عالية بشكل ملحوظ - فهو ما كان ليلمس أبداً الطبل الكبير في الـي حفلة ولة موسيقية ممتعة ولو بطرف إصبعه؛ فقد كان لديه كره مفرط للنوتة العالية الصاخبة ولِما أسماه الاهتياج العشوائي. كان يظن أن الآنسة آرتشر أحياناً


 صاخباً، فهو حصيف، وخلال تلك الأيام الختامية لشهر أيّار في روما شعر

بسرورِ ماثَلَ تنزهاً وئيداً بلا هدف تحت أشجار الصنوبر لفيلا بورغيزي(1)

 واحد. وتجددت الأفكار القديمة، واللهو القديم؛ ففي إحئى إلئى الأمسيات،
 التي زرتها ثانيةًا.
بعد يوم أو يومين عرض هذه المقطوعة من القصيدة اللائقة والابتكارية
 ذكرى مناسبات معينة في الحياة بواسطة الثناء عليها في الشعر











 لكن انتصاراته ـ بعضها ـ أصبحت الآن قديمة جداً؛ والأخرى سهلة جـداً.
(1)فيلا بورغيزي: هي حديقة طبيعية واسعة في روما، صممت وفقاً للطراز الإنجليزي للحدائق . تضم عددأ من المباني والمتاحف. بناها المعاري فلامينيو بونيتسيو . (المترجمة)

إن الانتصار الحالي لم يكن أقل صعوبةً مما هو متوقع، لكنه كان سهلاً ـ أي كان سريعاً ـ فقط لأنه بذل جهداً استثنائياً عموماً، جهداً أكبر مما تصوَّرَ أن بمقدور ها أن يبذله.
إن الرغبة بأن يمتلكَ دليلاُ مادياً لإثبات (کكفاءته") ـ لإثباتها بطريقةٍ أو

 كابتلاع أكواب البيرة ليثبت المرء ما بإمكانه أن (ايتحمّله").
لو كانت هناكُ لوحة غير معروفة معلقة على جدار متحفٍ ما وقد دبَّ فيها الشُعور واليقظة، لشُعرَتْ ربما بهذه المتعة العجيبة من كونها أخير اُ وفجأةُ قد

 والآن عليها، إلى جانب تمتعها هي بذلك، أن تقوم بإعلانه على الملأل بدون أن تصيبه بأي من المتاعب. هي من كان يجب عليها أن تفعل هذا الشُيء من أجله، وما كان لينتظر عبثاً.
قبل الوقت المحدد مقدماً لمغادرتها مباشُرةٌ تلقت هذه السيدة الشابة برقية من اللسيدة تاتشيت وهي كما يلي: (غادري فلورنسا في الرابع من حزيران إلى بيلاجيو واستجيبي إن لم يكن لكِ رأي آخر ـ لكنتي لا أستطيع انتظاركِ كِ إن كنِتِ تتسكعين في روما).
كان التسكع في روما أمراً ساراً جداً، لكن لدى إيزا ابيل رأي آخر ، وأعلمت خالتها بأنها ستلحق بها على الفور . فأخبرت جيا جيلبرت أوز أوز موند بأنها فعلت ذلك وأجاب بأنه سينظر لفترة أطول قليلا تحت الظالال الهادئة لكاتدرائية القديس بطرس ليقضي العديد من فصول الصيف والشتاء في إيطاليا. لن يعود إلى فلورنسا لأكثر من عشرة أيام وخلال هذا الوقت تكون قد انطلقتُ إلى بيلاجيو. في هذه الحالة قد تمر عدة أشهر قبل أن يراها نُانيةً.

حدث الحديث هذا في غرفة الجلوس الكبيرة المزينة التي شغلها أصدقاؤنا في الفندق؛ كان الوقت متأخراً من المساء، و كان على رالف تاتــيـت أن يعيد ابنة خالته إلى فلور نسا في اليوم التالي. وجد أو أوزموند الفتاة لو لو حدها
 وصعدت السلم الطويل لتزورهم. عقدت هنرييتا خلال الر الدحلة وبحرية كبيرة
 الصداقات المهمة. كان رالف يعدّ الترتيبات لرحلة اليوم التالي، وجلي
 والأرائك برتقالية اللون، والجدران والثئبابيك مكسوة باللونين الأرجواني

 قبيحاً لحدِّ الإزعاج؛ فقد كانت الألوان المبهرجة والرونق المق المتكلف تشبه الحديث السوقي المتصلّف الكاذب.
تناولت إيزابيل كتاباً عن أمبير (3) قد أُهدي إليها من قبل رالف عن عند وصولهما إلى روما. لكن بالرغم من أنها حملته في حضنها ورونعت إلما إصبعها عليه بشكل أعمى إلا أنها لم تكن متلهفة في متابعة مطالعتها للكتاب. كان
 وردي اللون وقد نشر لوناًّ وردياً باهتاً غريباً على المشّهد.
قال جيلبرت أوزموند: (قلتِ بأنكِ ستعودين؛ لكن من يدري؟؟ أعتقد
(1)آلمات الإلهام: هي شخصيات أسطورية إغريقية والمسؤولة عن منح الإلمام أثناء التأليف الموسيقي. (المترجمة)
(2)الشاروبيم: أو الكاروبيم، هي سُحصيات أسطورية ونية ونوع من الملائكة مذكورة في الكتاب




على أكثر الاحتمالات بأنكِ ستبدئين رحلتكِ حول العالم. أنت لستِّ ملزمة
 أجابت إيزابيل: (حسنأ، إن إيطاليا هي جزء من هذا ألعائلما العالم، ويمكنتي أن أمرَّ عليها في الطريق).


 ثم أضاف أوزموند بسرعة: (أُفضّلُكِ وأنتِّ بهذه الحا بالة) . قلّبت إيز ابيل صفحات كتاب السيد أمبير وقد أرخت نظر نـر ها

 تظنه أمرأ سخيفاًّ).
ـ (من أين لكِ هذا الككلام؟؟).

واصلت حديثها بنغس النبرة وهي تحكُ ايُّ حافة كتابها بفتّاحة الرسائلّ: (أنتَ ترى جهلي وأخطائي والطريقة التي أسافر بها وكأنَّ العالم يعود لي، لأنه ببساطة...... لأنه أصبح في وسعي فعل ذلك. فئك فأنتَّ تعتقد بأن من غير أنير




 رفعت نظر ها من على كتابها.
ـ ( (إن أكثرُ شيء في العالم تستهجنهن هو عملٌ فنيٌّ سيئ، عملُ فنيٌّ أحمق).

ـ (ربما. لكن ما تستهجنينه أنت هو أعمال فنية نقية جداً وجميلة جداً). واصلَتْ حديثها: (لو كنتُ سأذهب إلى اليابان في الشتاء القادم فسوف تضحك علي).

تكن مازحة. ففي الحقيقة كان لإيزابيل احترامها؛ وهو ما كان قد رآه سلفاً. ــ (لديكِ خيالٌ يـجعل المرء يرتعد!).

ـ (ذلك بالضبط هو ما أتحدث عنه. أنت تظن أن فكرةٌ كهذه هي فكرة
غريبة).
ـ (سوف أؤيدكِ بالذهاب إلى اليابان. فهي إحدى أكثر الدول التي التي أحب
(أن أراها. ألا يمكنكِ أن تصدقي ذلك، بولعي بالبضائع المطلية باللَّك؟) (1)
قالت إيزابيل: (ليس لدي ولع بالبضائع القديمة المطلية باللَّك لتبرر
ذهابي).
ـ (لديكِ مبرر أفضل ـ وهو تكاليف الذهاب. أنت مخطئة جداً بنظريتكِ بأنني أضحك عليكِ. لا أدري ما الذي أدخل ذلك في رأسكِ؟ْ ).


ابتسم أوزموند.

ـ (عجباً. إنه أهم الأسباب التي يجب أن تجعلكِ تسافرين وتتعلمين) أِما ثم أضاف وكأنه يريد توضيح نقطةٍ ما: (إضافةً إلى ذلك، أنا لا أعرف كل

 واليابان بشكل رئسيب. (المترجة).

لم تستغرب إيزابيل من قوله ذلك بشكل جِذّي؛ فقد كانت تعتقد أن أسعد أحداث حياتها ـ أسعدَتْها كثير اُ لدر جة أنها وصفت تلك الك الأيام القليلة في روما

 ليحملونه ــ كانت مشرفة على الانتهاء.

 قالت لنفسها بأنه إن كان هناك اكت احتمال بأن لا يلتقيا ثانيةً أبداً، فربما في النهاية سيلتقيان أيضاً. إن الأحداث السعيدة لا تتكرر، وقد ارتدَتْتْ مغامرتها


 وسيكون من الأفضل أن لا تعود على أن تهرب من خطر ذلك. لكن إن إن لم يكن عليها العودة فسيكون من المحزن أن ينتهي الفصل؛ فقد شعر


 الحياة. كوني سعيدة ـ كوني منتصرة).
ـ (ماذا تقصد بأن أكون منتصرة؟).

 التافهة هو أمرٌ مملٌّ جداً عادةً).
قال أوزموند بذكائه الواثق: (بالضبط. كما قلتِ للتو، بأنكِ ستشعرين
بالملل يوماً ما).

توقف عن الككلام لبر هة، ثم أكمل: (لا أدري فيما إذا كان من الأفضل أن لا أنتظر حتى ذلك الحين لأن هناك شئِئاً أريد قوله لكِ)


 وإن لم أَرَ ذلك. لكنتي متأكدٌ بأناكِ لـسِتِ فظَّة أبداً). ـ ـ (حتى عندما أفقد أعصابي؟؟).
تكلم أوزموند بجديّة خالصهَ: (أنتِ لا تفقدينها أِها - بل تعثرين عليها، ولا بذ أن ذلك أمر جميل . ولا بدّ أنها لحظات عظيمة لأراهـا لوا
فصرخت إيزابيل بعصبية: (لو فقط تمكنتُ من العثور علئ لئليها الآنذ!).

 كلامه في النهاية: (إن ما أريد أن أقوله لكِ هو أنني اكتشفتُ بأنني واقعُ في

## فنهضتْ على الفور.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ( آه، امتَنْعْ عن ذلك حتى حتى أشعر بالملر !). } \\
& \text { فجلس هناك وقد رفع نظر نحوهوها. }
\end{aligned}
$$





بقي الاثنان لوهلةِ بهذا الوضع وهما يتبادلان نظرة طويلة ـ النظرة الطويلة
 وكأنه كان يخشى بأنه تخطى الرسميات.
(أنا أحبكِ بكل معنى الكلمة).




الأمام ـ لم تتمكن من تحديد ذلك.
إن الكلام الذي قاله وهو واقف هناك اك جعله رائعاً وشجاعاً، وأحاطه



الحالات الأخرى أمام مواجهٍٍ مماثلة.




 من المال مودّع في بنكٍ وكان يوجد رعب في البدء من الإنفاق، لو لمسَتْهُ فسيخرج كله.
قال أوزموند: (ليس لدي فكرة بأنه سيهمكِ كثيراً. لدي القليل جداً لأقدمه لكِ. إن ما لدي... كافِ بالنسبة لي؛ لكنه ليس كافياً بالنسبة لكِئِ فليس لدئِي
 بذلك فقط لأنني أعتقد بأن الأمر لا يمكن أن يهينكِ، وفي يوم ما ما قد يبعث بكِ

السرور).
واصل كلامهو وهو واقف هناك أمامههاوقد مال نحـو
 بسبب غرابة الأطوار وهو يُظهر لها وجهه المتماسك واللطيف والمحطم

قليلاً: (إن ذلك يبعث بي السرور، أؤكد لكِ ذلك، ولا يبعث بي الألم لأنه ببساطة أمر تافه تماماً. ستظلين بالنسبة لي دائماً أهم امر أةٍ في العالم) نظرت إيز ابيل لنفسها بهذه الصفة _نظر ت بشـدة المة، وهي تتخيل بأنها استو فت
 (أنتَ لا تهينتي، لكن عليكَ أن تتذكر بأن المرء قد يكون متضائِّاً أو مضطرباً بدون أن يكون قد أُهينَ) . "(متضايقاً): سمعت نفسها فدا وهي تقول ذلك، وقد أدهشتها هذه الكلمة لأنها كلمة سخيفة. لكن ذلك هو ما خطر لها بشُكل أحمق.
 عند هذا الحدِّ فقط فسوف تنتهي. وربما ستترك شيئاً لن أكون خجالًاً منه). قالت إيزابيل بابتسامة باهتة قليلاً: (لا أدري ماذا ستترك. فكما ترى، أنا لا أُقهَر بكل الأحوال. أنا لستُ مضطربة تماماً لأفكر بذلك. وأعتقد بأنني مسرورة بأننا سنفترق ـ لأنني سأغادر روما غداً). ـ (أنا طبعاً لا أتفق معكِ في هذه النعطة) . أخـافت بسرعة: (أنا لا أفهمكَ إطلاقاً).
ثم احمرت خجلاُ وهي تسمع نفسها تقول ما قالته للورد واربيرتون قبل
عام تقريباً.

ـ (سوف أفعل ذلك في وقبت آخر ). ـ ــ (آمل ذلك. أنا مطمئن بمعرفة ذلك).



فضحك.

ـ (حسناً، أنا قلتُ ذلك لأنني أفهم نفسي. قد يكون ذلك تبجُّحاً، لكنتي مطمئن فعلاً بمعرفة ذلك). ـ (محتمل جداً. لكنكَ حكيـم جداً) . هتف أوزموند: (وأنتِ كذلك يا آنسة آرتشر!). ـ ( أنا لا أشعر بذلك حالياً. مع هذا، أنا أنا حكيمة بما يكفي لأن أعتقد بأنه يجب عليكَ أن تذهب. عمتَ مساءً).
قال جيلبرت أوزموند وهو يأخذ يدها التي أخفقت في أن تستردَّها: (بارك اللّه فيك! ).
وبعدها أخاف: (لو التقينا ثانية فسوف تجدينّ ألمني مثلما تركتِني. وإن لم نلتِق فسوف أكون كذلك بالرغم من ذلك). ـ ــ (أشكركَ كثير آ جداً. إلى اللقاء).
 من الممكن أن يذهب من تلقاء نفسه، لا أن يُطرَد.
 تنصفيني في ذلك. هناك خدمة أود أن أطلبها. أنا لن أعود إلى البى البيت لبضعية
 حزينة لأنكِ ستتر كينها، لكنكِ على صواب بفعل ما تريده منكِ خالتكِ). انفجرت إيز ابيل بشكلٍ غريب: (إنها حتى لا تطلب ذلك!). من الواضح أن أوزموند كان على وشك أن أن يقول شيئاً كان سيشبه هذا

 متحيّزاً، فأنتِ قلتِ بأنكِ لا تفهمينتي، لكن عندما تفهمينتي ستكتشفين مقدار تقديسي لما هو صائب).

سألت إيزابيل بتجهّم: (أنتَ لستَ تقليدياً؟). ـ (أحب الطريقة التي قلتِ بها هذه الكلمة! كلا، أنا لستُ تقليدياً؛ أنا التقليدية نفسها. أنت لا تفهمين ذلك؟ علي أن أفسر الأمر ). فتو قف عن الكلام لوهلة وهو يبتسم. تم تضتَّع بعفوية مفاجئة وسريعة ومرحة: (عودي ثانيةً، فهناك الكثير جلاً من الأشياء التي يجب أن نتحدث

وقفتْ هناكُ بعينين منكّستين.
ـ (ما هي الخدمة التي تحدثتَ عنها للتو؟؟). قال جيلبرت أوزموند برقة: (أنْ تذهبي وتري ابنتي الصغيرة قبل أن
 التي لا تمتلك أفكاراً كأفكاري مطلقاً. أخبريها بأنه يجب عليها الـبا أن تحب

والدها المسكين كثيراً).
أجابت إيزابيل: (سيكون شُرفاً كبير اً لي أن أذهب. سوف أخبر ها بما قلتَهُ.
إلى اللقاء مرة أخرى).
فانصرف بسرعة وبشكلٍ محترم إثر ذلك.





 أراه، ليس أملاً بجعلها تبدو طبيعية تماماً. إن مخيلتها الآن، كما قلتُ، متعلقة بالماضي؛ كانت هنالك مساحة كبيرة

مبهمة لم تتمكن من اجتيازها ـ منطقة مظلمة غامضة بدت مبهمة وحتى غدّارة قليلاٌ كمستنقع يُنظَرَّ إليه في ظلمة الشتّاء، لكن عليها أن تجتازه رغم ذلك. ***

## اثمْصل 30

عادت في اليوم التالي إلى فلورنسا تحت حراسة ابن خالتها. رغم أن رالف تاتشيت ضجرٌ عادة من نظام السكة الحديدية إلا أنه كان له رأي طيب عن الساعات المتعاقبة التي انقضت في القطار الذي أسرع برفيقته مبتعداً عن المدينة التي تميزت الآن بتفضيل جيلبرت أوزموند ـ الساعات التي كانـي
 كانت الآنسة ستاكبول قد تخلفت عن المغادرة؛ فقد كانت تخطط لر حلة قصيرة إلى نابولي يجب أن تنفذها بمساعدة السيد بانِينِينج


 أفكار مدام ميرليه. فهذه السيدة كانت لا تز ال فلد في منزل تاتشيت، لكنها أيضاً كانت على وشك مغادرة فلورنسا لكون محطتها التالية هي قلعة قديمة اليمة في جبال توسكانيا، منزل عائلة نبيلة من تلك البلاد، والتي بدا التعرّف عليها




 اللطف أن تزوري الطفلة زيارة قصيرة قبل أن أذهب).

## قالت إيز ابيل بتعقُلز : (إذن يمكننا أن نذهب سوية).

أقول (ابتعقّل") لأن المقترح لم يكن قد قيل بروح الحماس . إذ كانت قد
 كذلك بشكل أفضل. مع ذلك، كانت مستعدة للتضحية بهذا الشعور المبهم لاحترامها الكبير لصديقتها.

فقالت هذه الشخحصية الفريدة بعد أن فكرت ملياً: (مع ذلك، لِمَ يِجب على كلينا أن يذهب وكل واحد منا لديه الكثير ليفعله في هذه الساعات الأخيرة؟).
ـ (ممتاز، يمكنني الذهاب بمفردي).
 لكن منذ مدة طويلة جداً!).
فحملقت إيزابيل : (متى كان غياب السيد أوزموند يهم؟؟).

- ( (إنهم لا يعلمون بأنه غائب، تفهمين ذلك) .
ـ ( (إنهم؟؟ من تعنين؟).
- (كل شخص. لكن ربما لا يهم ذلك).

سألت إيزابيل: (إن كنتِ أنت تذهبين، فِلمَ لا يجب عليّ أنا ذلك؟). ـ ( لأنني امر أة كبيرة في السن ومحافظة، وأنتِ شابة جميلة). ـ (فلنفترض كل ذلك جدلاً، لكنكِ لم تقطعي وعداً). قالت المر أة الكبيرة في السن بسخرية خفيفة: (كم تتذكرين وعودلِّإ). ـ (أنا أتذكر وعودي كثيراً. هل هذا يفاجئكِ؟). ردت مدام ميرليه بصوتٍ مسموع: (أنتِت محقة. أنا فعلاُ أعتقد بأنكِ ترغبين بأن تكوني لطيفة مع الطفلة). ـ (أرغب كثيراً جداً بأن أكون لطيفة معها).

ـ (اذهبي لرؤيتها إذن، فلا يوجد أحد أكثر حكمة، وأخبريها بأنني سآتي
إن لم تأتِ).
ثم أخافت مدام ميرليه: (أو بالأحرى، لا تخبريها، فهي لن تهتم). بينما كانت إيزابيل في طريقها علناً في عربة مكشوفة في الطريق المتعرج









الكثير من الأمور التي أرادت أن تستوضح بشـأنها.



 جلست إيزابيل هناك لنصف ساعة، ونهضت بانسي لهذا الـنـا الحدث كالجنيّة


 إلى أنفها بشكلٍ مباشر هكذا ورده ودة بيضاء ذات أريجِ أخّاذ. فقالت شُابتنا
 جميل، وأيضاً كم تم إبقاؤ ها بسيطة، عفوية، وبريئة! كانت إيزابيل مولعةٍ

دائماً بموضوع الشُخصية والطبع وبسبر غور، كما يقال، الغموض العميق للشُخصية، وقد طاب لها حتى تلك اللحظة أن تشك فيما إذا لم تكن هذه الـو

 لطبيعةٍ نقية؟ أقول، إنّ الساعة التي أمضتها إيزابيل في غرف السيد الويد أوزموند الجميلة والخالية والمعتمة ـ فقد كانت النوافذ شبه معتمة لإبعاد الحرارارة، وينظر نهار الصيف الرائع خلسةً هنا وهناك عبر شقِّ بسيط مُلْقِياً ضوءاً ذا لو الوٍٍ


 الموهبة ـ سوى موهبتين صغيرتين استثنائيتين أو ثلاث: لتتعرّف بها على


 الإحساس بأهميتها الخاصة؛ لذا يمكن إرباكها ببساطة، إذ ستكون قوتها بأكملها مركّزة على معرفة متى وأين عليها أن تتماسك.
تنقلت في أرجاء المكان مع ضيفتها التي طلبت أن تـتجول في الغر ألـرف الأخرى أيضاً حيث أظهرت بانسي حكمها الـيا على عدة أعمال فنية. تحدثت عن تطلعاتها، انشغالاتها، ونوايا والدها. لم تكن أنانية، لكنها شعرت بصواب تزويد المعلومات التي كانت ستنظر ها بشكا بـل طبيعي ضيفةٌ مميزة كهذه.
قالت: (أرجولِِ، أخبريني، هل ذهب بابا إلى روما لرؤية مدام كاثرين؟ فقد قال لي بأنه سيفعل ذلك لو كان يملك الو الوقت الكافي. ربما لم يملك الوقت الكافي. إن بابا يرغب بالوقت الكافي

إنه يريد التحدث عن تعليمي؛ فتعليمي لم ينتهِ بعد، تعلمين ذلك. لا أدري ماذا يمكنهم أن يفعلوا بي أكثر، لكنه يبدو بأنه لن ينتهي. أخبرني بابابا في أحد
 المعلمون الذين يعلمون الفتيات الطويلات محبوبين جداً. إن بابا ليس غنياً، وسأكون حزينة جداً إنْ دفع الكثير من المال من أجلي لألألني لأني لا أعتقد بأنني أستحق ذلك. فأنا لا أتعلم بسرعة كافية وليست لدي
 ذلك على ما أتعلمه من الكتب. كانت هناك فتاة والتي كانت أعز صـديقاتي،



إن كان بابا يجمع المال لهذا السبب ـ ليزوّجني).

واصلت بانسي الكلام بتهيدة: (إن الزواج يكلّف الكثير ! أعتقد بأن في مقدور بابا أن يتدبره. على أية حال، أنا صغيرة ألا







 اهتمامات طفلة. متى تخليتِ عنها، أعني اهتماماتكِ الطفولية؟ أود أن أعرف كم عمركِ، لكنتي لا أعلم فيما إذا كان من الصائب أن أسألكِ.

فقد أخبرونا في الدير بأنه لا يجب أن نسأل أبداً عن العمر. لا أحب أن أنعل
 لا أحب أن أؤخذ على حين غرة. ترك كـ بابا تعليمات الـيات بكل شئيء. أذهب للنوم

 فالجبال مهيبة جداً. في روما، لا نرى من النا الدير شيئاً سوى السقوف وألأبراج


 أحبه في مدام ميرليه، فلديها براعة كبيرة. أنا لن يكون لدي لي بي براعة أبرأياً وليس



 قبلة الوداع. وأخذتها بقربها ونظرت إليها طويلاً. فقالت: (كوني طيبة جداً. أسعدي والدكِ).
أجابت بانسي: (أعتد بأن هذا هو ما أعيش لأجله. إنه ليس سعيداً كثيراً.
إنه رجل حزين قليلاً).
أصغت إيزابيل إلى هذا التأكيد باهتمامِ شعرت أنه من من المؤلم أن تضا تضطر



 لهذه الأمور حتى أخرسَتْ مخيلتَها بفزِعِ لفكرة استغلال ـ كانت قد اتهمت

نفسها بهذه التهمة ـ الفتاة الصغيرة، ولفكرة أنها تُطلِق في ذلك الهواء الذي لا
 كانت قد أتت، لكنها مكثَتْ ساعةً فحسب. فنهضـت بسر عة من على مقعد البيانو . مع ذلك، تريثت لوهلة حتى ذلك الحين وهي لا تزال تمسك بـلـ برفيقتها الصغيرة، وتُقرِّبِ إليها أكثر الجسد النـر النحيل والجميل للطفلة وتنظر إليها بغبطةٍ
 إلى جيلبرت أوزموند والى هذه المخلىو قة البريئة الضئيلة الحجّم التي التي كانت

ذهبتا معاً عبر المدخل إلى الباب المفضية إلى الفناء، وهناك مضيّتُهُ الصغيرة وهي تنظر خلفها بحزلٍ قليلاً.
(لن أذهب أبعد من ذلك؛ فقد وعدتُ بابا ألا أجتاز هذا البا الباب)
 ـ (سوف أطيعه دائماً. لكن متى ستأتين ثانيةٌ؟). ـ ـ (أخشى أنني لن آتي إلا بعد وقتٍ طويل) .
قالت بانسي: (أرجو أن تأتي حالما تستطيعين ذلك. أنا فتاة صغيرة وحيدة. لكنني سأنتظركِ دائماً) .
ووقفت تلك الهيئة الصغيرة عند المدخل العالي والمئتي ولمتم وهي تراقب إيزابيل وهي تجتاز الفناء الفارغ الكئيب وتختفي في النور الذي خلف الفي الباب الكبير الذي منح ضوءاً أكثر حالما فُتح.
***

## المْصل 31

عادت إيز ابيل إلى فلور نسا، لكن بعد بضعة أشهرٍ فقط؛ وهي فترةٌ هِ حافلة

 مباشرةً إلى قصر كريشنتيني، وبعدُ سنةٍ واحد من تاريخ الأحداث التي رويناها

في تلك الحادثة كانت لو حدها في واحدة من أصغر الغرف الكئيرة التي خصصتها السيدة تاتشيت للاستخدامات الاجتماعية، وكان وان هناك فـك في محيّا

 للحديقة قد دخل عبر فجوة عريضة وملأ الغرفة بالدفـء والشذى. وقفت شابتنا بقربها لبعض الوقت وقد فـر شبكت يديها خلفها. حدّقت خار جاُ



 تعابير وجهها سنجد أن هذه المحا
 فضَتْهُ في رؤية العالم. قالت ننفسها بأنها طافت الأرجاء واء ورأت أت الكثير منا من البشر، وأصبحت الآن شخصاً مختلفاً جداً عن الفتاة التافهة التي من ألباني

والتي بدأت تكتشف أوروبا على المرج في جاردن كورت قبل سنتين. لقد
 مما توقَّعَ هذا المحخلوق التافه العقل .
لو مال تفكيرها الآن إلى استذكار الماضي بدلا لأل من أن ترفرف بألجنحتها



 لادلو، والتي غادرت نيويورك لتقضي خمسا لـوس أشهر مع قريبتها. لقد تركت




 وجهة نظر القانون الأميركي، لذا عندما كانت أختها معها قامت إيزابيل بتحديد تحر كاتها في دائرة ضيقة. التحقَتْ ليلي والأطفال بها بها في سويسر ا في شهر تِ تموز وأمضو اصيفاً ذا طقسِ جميل في وادي جبال الألب حيث الألب كانت الأزهار كير كثيرة
 تسلٍِ عالٍ كهذا تقوم به سيدات وأطفال في المساءات ات الدافئة.
بعد ذلك، وصلوا إلى العاصمة الفرنسية، التي كانت مقدسة بالنـي بالنسبة لليلي،
 في تلك الأيام، في غرفة حارة ومزدحمة، بذكريا باتها عاعن روما بقارورةٍ تحوي شيئاً لاذعاً مخخبّأة في منديلها.
(1)السيد لادلو يعمل كمحام كاورد في بداية الرواية. (المترجة)

مع أن السيدة لادلو قد قدسَتْ باريس، كما ذكرتُ، إلا أنه مع ذلك كانت لديها شكوك وتساؤلات لا تهمد عن هذا المكان المقدس؛ وبعد
 هذه التساؤلات. فتناولا إيزابيل كموضوع رئيسي؛ لكن إدموند إند لادلو، و وكما




 إخفاء دهشتها لعدم زواج الفتاة من أحد أعضاء أعاء عائلة أرستقراطية عظيمة فيما


 لم تتطور أكثر مما تصورت ليلي أنه ممكن ـ فالتطور بالنسبة لمفهوم ليلي هو

 أنها حققت القليل من تلك الغزوات الاجتماعية التي انتظرت السيدة لادلو


 أن يعرف فيما إذا كانت توجد أية حظوة تمتعت بها في أورويا لم يمنحه المها لها

مجتمع تلك المدينة.
 تلك الغزوات التي قامت بها في وطنها، سيكون تقرير ذلك أمرأ حساساً؛

وعندما أذكر ثانيةً بأنها لم تَجعل هذه الانتصارات المشرّفة علنية فليس ذلك
 واربيرتون، ولا لمّحتْ لها عن قرار السيد أوزموند، ولم يكن لديها سبـب



 وهو انطباعٌ أكَّدَ حقيقة أن تَكَتُّمَ إيزا ابيل عن السِّ


 العام بأن إيزابيل لم تكن أبداً مثل باقي النـي الناس.


 باريس كعمل نثري بارع ودقيق - وإن تناغمها الوثيق مع مدام هيرليه قد فعـل الكثير ليحفّز تخيلات كهذلهـ

 أيام شهر تشُرين الثاني، بعد مغادرة القطار الذي كان ران سينقل ليلي المسكينة

 مسعاها هو أن تجد دائماً شيئاً مناسباً تماماً.
ولكي تستفيد من الميزة الحالية حتى آخر لحظة، قامت بالسفر من باريس

مع المسافرين الذين لا تُحسد عليهـم. كانت سترافقهم إلى ليفربول كذلك، وكان إدموند لادلو فقط هو من طلب منها لانها، كنوع من المعروف، ألـو أن لا تفعل

 يعبّر عن عواطفه انحنى كثيراً على نحوٍ خطِير خارج نافذة العربِ العبة وجعل الفراق مناسبةً سعيدة كثيرأًا










 في ذلك المساء في فندقها كتبتْ إلى مدام ميرليه بأنه يجب عليها

 أنكونا. لقد أكملت هذه الرحلة بدون مساعدة سوى مساعدة خادمتها لأن حُماتها الطبيعيين لم يكونوا الآن في موقع الحدث؛ إلذ كا كان الْ رالف الف يقضي

(1)كورفو: جزيرة يونانية تعلُُ أكثر جزر البحر المتوسط اكتظاظاً بالسكان. (المترجمة)

أميركا بواسطة برقية من الإنتر فيور، إذ منحت هذه الصحيفة مراسلتَها اللامعة موضوعاً جديداً لعبقريتها بدلاً من المدن البالية لأوروبا. وكانت هنرييتا، وهي في طريقها، سعيدة بوعٍٍ من السيد بانِلِنْج بأنه سيأتي قريباً لرؤيتها كتبت إيزابيل إلى السيدة تاتشيت لتعتذّر على عدم حضور ها إلى فلور فلـي

 في مواضيع كهذه، فالمرء إما يفعل الشيء أو أو لا يفعله، أما الما ما (اسيفعلهة) فينتمي
 الأشياء. كانت رسالتها صريحة، لكن ليست صريحة اليار جداً كا كما ادَّعَتْ (وهي
 فلورنسا لأنها اعتقدتْ بأن ذلك دليل على أن جيلبرت أوزموند كان هان هناك مسبقاً أو سيكون هناك. فتابعت طبعاً أخباره لترى إن كان سيجد الآلن ذريعةً
 إن إيزابيل، من جانبها، لم تكن متواجدة في روما لأس أسبوعين قبل أن تقترح



 مصر. وجدت إيزابيل الكثير مما يثير اهتمامها في هذه الدول، إلا أن مدام ميرليه استمرت بالتلميح إلى أنه حتى بين المواقع الأكثر كلاسيكية والتي


 كوصيفةٍ لأميرةٍ تتجول وهي متخفية، قليلا خلفها. كانت قد أتت بناء على

دعوة إيزابيل، وقد منحت كل الاحترام الللازم لمقام الفتاة. لقد لعبت دورها
 بسخاء. رغم ذلك، لم يكن للدور صعوبات؛ إذ لم يكن الناس، الذين قابلوا
 إخباركَ من منهما كانت ولية النعمة ومن هي المُنْعَم عليها؟
باختصار، إن مدام ميرليه عند التعارف قد حد حسَّنَتْ قليلاَ الانطباع الذي
 نهاية صحبة ثلاثة أشهر شعرت إيزابيل بأنها عرفتها أكثر؛ فقد أفصحت شخصيتها عن نفسها. وأوفت أيضاً المرأةُ المثير للإعجاب فئهر في النهاية وعدها بأن تروي قصتها من وجهة نظرها هي ـ وهو الإيفاء المستحب أكتير، لأن إيزابيل كانت قد سمعت القصة مسبقاً من وجهة نظر الآخرين. كانت هذه القصة قصة حزينة جداً (لدرجة أنها تضمنت قصنة السيد ميرليه الراحلر، وهو على حدّ قولها طائش حقيقي لكن مع ذلك منطقي جداً في الأساس، والذي كان قد استغل في السنوات السابقة شبابها وسذاجتها التي سيصعب

 عانت كثيراً، من أن تحافظ كثيراً على نضارتها وعلى اهتمامها بالحياة.


 المفضّل" للفارس.
لقد أحبتها كثيراً كما هو شأنها دائماً، لكن كان هناك ركن من الـن الستارة
 محكوم عليها بأن تظهر بشخصية واحدة وزيٍّ واحد فقط.

لقد قالت في إحدى المرات بأنها أتت من بعيل، وأنها تنتمي إلى العالم



إذن لقد اعتقَدَتْ بأنها أساساً كانت تمتلك أخلا قِيات مختلفة. صحيحِ أن أخلاقيات الأشخاص المتحضّرين لها نقاط مشتركة، لكن كان لدى شـابتنا

 مستوى منها. وكان هذا الاعتقاد عوناً لتلاحظ قسوةً عرضية، و كذباً عرضياً، في حديث إنسانةٍ ارتقت باللطف المرهف لدران

 التدهور، وهنالك بضعٌ منها في قائمتها لم تكن بطلتنا قد سمعت بها بـا حتى.





 مستوىً للماء في ملّ وجزر الئقة.
أعلنت مدام ميرليه في إحدى المرات بأنها تعتقد بأن الصدار الـواقة عندما تتوقف عن الازدهار تبدأ مباشرةً بالانحسار ـ إذ لا تو جد هناك أك نقطة توازن بين أن تحب أكثر أو أن تحب أقل . بكلمات أنخرى، إن الشُعور الثابت أمر مستحيل - إذ يجب أن يتحرك باتجاه معين أو باتجاهٍ آخر . مهما يكن الأمر،

لدى الفتاة هذه الأيام ألف استخخدام لحسّها الخيالي والذي كان أكثر فعالية
 على طول إحدى الر حلات من القاهرة أو عند وقو فها بين الأعمدة المحرا المطمة
 سلاميس（2）، لأن هذه الأحاسيس قابعة عميقاً وبشُكل يمكن تذكّره． عادت في أواخر شهر آذار من مصر واليونان، وأقامت ثانيةً في روما

 لتواجدُّها مع صديقته القديمة مدام ميرليه ـ إذ كانت قد ذهـي

عندما حلَّ أواخر شهر نيسان، كتبَتْ إلى السيدة تاتشيت بأنها الآن مسرورة بقبول دعوةٍ مُنحتْ لها قبل مدةٍ طويلة．وذهبت لتقوم بزيارةٍ إنى قصر كريشنتيني．وبقيت مدام ميرليه في ذلك الوقت في رومان

 قد رأته لما يزيد عن العام مستعدةً لتر حِب به أشد التر حِيبِ

## 米米米

（1）الأكروبوليس：هو معبد يوناني قديم يقع في أثينا على قمة تل، ومعنى الاسم هو المدينة العالية．（المترجمة）
（2）مضيق سلاميس：هو المكان الذي حدئت فيه معركة سلاميس البحرية بين اليونانو والفرس عام 480 ق．م．（المّرجّة）

## المْصل 32

مع ذلك، لم يكن هو من كانت تفكر فيه عندما وقفت عند النافذة التي وجدناها بقربها قبل قليل، وليس في أي من المواضيع التي وصفتُها علي الي


 مسبقاً. إن ما سيقوله هو لها هو المسألة المثيرة للاهتمام. يمكا ألـأن أن لا لا يكون
 ملامححها. رغم ذلك، بالنسبة لِما تبقى،، فقد خيّم عليها كل الصفاء. فتخلت
 أكثر من أي وقبِ مضى، وكأنها (اتستحق أكثر") لأجل ذلك، كتحفةٍ مثيرةٍ للفضول في مجموعةٍ من التحفيات القديمة.
 النهاية وقف أمامها مع بطاقةٍ في صينية، فقالت: (دعه يدخلى التير). ثم واصلت
 الباب وهو يُغلق خلف الشخص الذي الني دخل الن للتو





بالنسبة لنظر تها الانتقادية. لم يكن هناك شيء في مظهره التقليدي، القوي،
 السذاجة ولا الضعف، فإذن ليس لديه حكمة عملية. أظهر فكُّه الهيئة نفسها

 في البداية وكأنه منقطع النفس، وقد منح ذلك و قتاً لإيزابيل لتفكر : (صديقٌ




$$
\begin{aligned}
& \text { أستطيع أن أؤكد لكَ كم تمنيتُ أن لا تأتي !). }
\end{aligned}
$$

ثم بحث حوله عن مقعد. فهو لم يأتِ فقط بل نوى أن يستقر .
قالت إيزابيل وهي تجلس لكِ لكي تمنحه فرصته بالجلوس، وبكرم كما ظنت: (لا بدّ أنكَ متعَب جداً) .
ـ (كلا، لستُ متعباً على الإطلاق. هل هـلـ عرفتِني يوماً متعباً؟).
 - (الليلة الماضية، في وقتِ متأخرٍ جداً، في نوعِ من القطارات يسِير كالحلزون يسمونه القطار السريع. إن هذه القطارات الإيطالية تسير تقريباً بنفس سرعة جنازة أميركية!).
ـ ـ (ذلك يتماشى مع الأمر ـ فلا بدّ أنكَ سَعرتَ و وكأنكَ آتِ لتدفنتي! !) .

 كل هذا كانت خائفة من زائرها.

كانت خجلة من خوفها، لكنها كانت ممتنة قلبياً من عدم وجود شيء آخر
 خاصةٌ عندما استقرت عليها الابتسامة الكئيبة الفاترة التي في عينيه كعبء

أعلن بصراحة: (كلا، لم أشععر بذلك، لم أستطع أن أتخيلكِ كإنسانة ميتة.

ـ ( كنتُ أود أن أتخيلكِ إنسانة ميتة بدلاً من إنسانةٍ متزو جةً من رجلٍ آخر ) .
 فهناك آخرون لهم الحق بأن يكونوا كذلك).


 لن أنُعر أبداً بأي شيء ـ ـ أعني أي شيء سوى ذلك. ذلك هو مو ما سأشعر به طوال حياتي).
أبدى السيد غودوود هذه التأكيدات المستر سلة بتأنٍ ممل بنبر ته الأمير كية

 ناجحاً لأنه منحها سبباً آخر لتسيطر به على نفسها السيطرة أنها خرجت، بعد قليل، عن الموضوع بقولها: ـ (متى غادرتَ نيويورك؟). فرفع رأسه بسرعة وكأنه يفكر .


ـ ( لا بدّ أنكَ سافرتَ بسرعة بالرغم من قطاراتكَ البطيئة). ـ (لقد أتيتُ بأسرع ما أستطيع. كنتُ سآتي قبل خمسة أيام لو استطعتُ

فابتسمت ببرود.
ـ (لن يشُكل ذلك أي فرق يا سيد غودوود).
 ـ (حسب ما أرى، أنت لم تجنِ شيياً). ـ ــ (ذلك أمرٌ أنا من يقر ربا


 أجاب وبشكلٍ واضح تمامأ بأن هذه السيدة النُشابة كانت معه قبل أن أن يغادر أمير كا مباشرةً.

## فاحتجت إيزابيل عندها: (أتت لرؤيتكَ؟).

ـ (نعم. كانت في بوسطن واتصلَتْ بمكتبي. كان ذلك في اليوم نفسه الذي تسلمتُ فيه رسالتكِ ).
سألت إيزابيل بقلق: (هل أخبرتَه؟؟).

قال كاسبار غودوود ببساطة: (أوه، كلا. لم أكن أرغب بفعل بهر ذلك. فهي ستسمع ذلك عما قريب. إنها تسمع كل شيء).
أعلنت إيزابيل وهي تحاول أن تبتسم ثانيةً: (سوف أكتب لها ونا ومن ثم
ستكتب لي وتوبخني).

رغم ذلك، بقي عابساً بصر امه، فقال: (أظن بأنها ستأتي على طول).
ـ (لكي توبخني؟).

ـ ( لا أعلم. فقد بدت تعتقد بأنها لم ترَ أوروبا بشكلٍ كامل) . قالت إيز ابيل: (أنا مسرورة لأنكَ أخبرتَني بذلك؛ إذ يجبَ أن أن أستعدّ لها).
 فتساءل: (هل تعرف هي السيد أوزموند؟). أضافت: (قليلاً. ولم تحبه. لكنتي بالطبع لا أتزوج لأسعد هنرييتا). سيكون من الأفضل، بالنسبة لكاسبار المسكين، لو حاولَتْ أكثر قليلاُ إرضاء الآنسة ستاكبول، لكنه لم يقل ذلك بل فقط سأل في فلا الحال متى فـى ستتزوج (1) والذي عليه أجابت بأنها لا تعرف بعد.
(يمكنتي فقط أن أقول بأنه سيكون قريباً. لم أخبر أحداً سواكُ وشُخصاً آخر؛ صديقة قديمة من أصدقاء السيد أوزموند).
 ـ (أنا في الحقيقة ليس لدي فكرة. فكما قلتُ، أنا لا أتزوج من أجل

أصدقائي).
واصل كلامه بدون أن يبدي تعجّباً ولا تعليقاً، فقط يسأل أسئلةً، ويفعل
 قالت إيزابيل: (من وما؟ لا أحد ولا شيء غير أنه رجلٌ طيبٌ جداً ومحترم جداً. إنه لا يعمل وليس غنياً. إنه غير دعروف بأي شيء على ونى وجه التحديد).
 قدر الإمكان. مع ذلك، فالرضا الذي أظهره كاسبار المسكين كان قليلاُ. اعتدل في جلسته وهو يحدّق إليها. - (من أين أتى وإلى أين ينتمي؟). (1) أي إيزابيل. (المتزجة)

لم تعجبها أبداً الطريقة التي قال بها (يتتمي". ـ (لم يأتِ من أي مكان. وقضى معظم حياته في إيطالِيا). ـ ( لقد ذكرتِ في رسالتكِ بأنه كان أميركياً. أليس له بلد أصلي الـي ـ (بلى، لكنه نسيه؛ فقد غادره وهو صبي صغير ). ـ ــ (ألم يعد أبدأ؟). سألت إيزابيل مندفعةً جداً بوضع دفاعي: (لِمَ يجب عليه أن يعود؟ فهو

ليس لديه مهنة).
ـ (كان يمكنه أن يعود للمتعة، ألا يحب الولايات المتحدة؟)
 قال السيد غودوود بصراحةِ كئيبة وبدون مظهر من يحاول أن يسخر: (بإيطاليا وبكِ).
ثم أخاف بفظاظة: (ماذا فعل يا ترى؟). أجابت إيزابيل بينما تحوّل صبرها قا قليلَّ إلى قساوة: (لأتزوجه؟ لا لا شيء
 اتركني يا سيد غودوود؛ فأنا سأتزوج شخصاً تا تافهاً مثالياً. لا تحاول أن تـنـ تشغل

ذهنكَ به. فأنتَ لا تستطيع).


 بالتأكيد دليلاَ على المساعدة التي قد يقدمها الشُغف للمشاعر التي لم تكن تظنها لطيفة. ــ ( (لِمَ تعود دائمَاً إلى ما يعتقده الآخرون؟ لا يمكنتي أن أتناقش معكَ عن السيد أوزموند).

## قال كاسبار بشُكل منطقي: (بالطبع لا يمكنكِ).

وجلس هناك بمظهر العاجز العنبد وكأنّ الأمر ليس حقيقياً فقط بل و كأنه
 قليلّ ما تجنيه، وكم هي قليلةٌ الراحة التي يمكنتي أن أمنحها لكَّ) .
 ـ (إذن، لا أفهم لِمَ أتيتَت).


 ـ (أنتظرُ حتى تتزوجي؟ إن ذلك بالضبط هو ما لا أريد أن أفعله؛ إذ ستكونين عندها شخصاً آخر ). ـ (ليس كثير اً. سـأبقى صديقةً وفيّة لكَّ. سترى) . قال السيد غودوود بتجهم: (إن ذلك سيزيد الأمور سوءاً) . ـ (آه، أنت لا تُطاق! لا يمكنتي أن أعِدَ بأن أكرهكَ لكَ لكي أساعدكَكَ على الاستسلام).

## ـ ( لن يهمني إنْ فعلتِ ذلك! )



 الذي كانت قد تر كَتْهُ للتو .
 هو بالنسبة لي ربما). قالل: (تمنيتُ أن أسمع نغمة صوتكِ) .

# ــ (لقد سمعتَهُ وترى بأنه لا يقول شيئاً حلواً جداً). ـ (لا فرق، فهو يمنحني السعادة). وبهذا نهض 

كانت قد شعرتْ بالألم وعدم الرضا عند تلقيها في وقتٍ مبِ مبكر من ذلك اليوم الأخبار بأنه كان في فلورنسا وأنه سيأتي خلال سالي ساعة واحدة
 بأنه يمكنه المجيء عندما يرغب بذلك. لم تكن سعيدة أكثر عندما رأته،

 رغم ذلك، فلو كانت تلك الأمور مُتَضَمَّنة فلن يُعِبرَ عنها والآن، بدت سيدتنا الشُابة وبغرابة كافية بالاستياء من التار التحكم الذاتي الملفت للنظر لز ائرها. كان يو جد بؤس صامت بشأنها أثار ها. كان هنالك ثـا
 لنفسها بأنها كانت غاضبة بالطريقة التي تغضب بها المر أة عند أدما تكا تكون على

 قد تمنت أن تكون زيارته قصيرة؛ إذ لم يكن لها هدف ونـ ولا ولا آداب اللياقة. لكن








عفويةً تماماً!).

قال كاسبار: (نعم، أعرف ذلك).
 ـ (لقد قلتِ بأنكِ على الأرجح لن تـتِوجي أبداً. وقلتِ ذلك بطريقةٍ

صدّقتُها تماماً).
ففكرتْ في ذلك لوهلة.
ـ ( لا يمكن لأحدٍ أن يندهش أكثر مني على ما أنا عازمةٌ عليه حالياً).


 ـ ( لو وددتَ أن أكرر ذلك شفاهياً فسأفعل ذلك حالاًّ لا يو جد خططأ بتاتاً).


 ـ ( أنتَ أناني جداً كما قلتُ مسبقاً) . ـ ـ (أعلم ذلك. أنا أناني كالحديد). ـ ( حتى الحديد يلين أحياناً! . لو أصبحتَ متعقّالًا فسوف أرالكَ ثانيةً). _ (ألا تسمينتي الآن متعقّالْ؟) أجابت بتو اضع مفاجئ: (لا أدري ما يجب علي" أن أقول لكَّ) . واصل الشاب كلامه: (لن أزعجكِ أكثر ). فخطا خطوةً نحو الباب، لكنه تو قف. (السبب الآخر لمـجيئي هو أنني أردتُ أن أسمع ما كنتِ ستقولينه لتفسري سبب تغيير لِ ل لرأيكِ).

## - (إن كنتِ خائفة لأنني تعبتُ - بهذه الطريقة ـ فاطمئني بشأن ذلك) .

 بالأيدي ولا علامات الافتراق. فتوقف عند الباب ويده على المقبض ولمار وقال بثبات: (سوف أغادر فلورنسا غداً).
أجابت بانفعال: (مسرورة لسماع ذلك!) . بعد خمس دقائق من مغادرته، انفجرت بالبكاء. ***

## المْصل 33

رغم ذلك، سرعان ما هدأت نوبتها في النحيب، وتلاشت آتارها عندما فجّرت الخبر بعد ساعة إلى خالتها. أنا أستخدم هذا التعبير لأنها كانت متأكدة من أن السيدة تاتشيت لن تكون مسرورة؛ فقد انتظرت إيزابيل لتخبرها فقط بعد أن ترى السيد غودوود. فقد كان لديها انطباع غريب، وهو أنه لن يكون


 الاستقبال قبل إفطار منتصف النهار، ومن ثم ابتدأتْ بالكالام: (لدي شيء أريد أن أقوله لكِ يا خالة ليديا).
وثبت السيدة تاتشيت قليلاُ ونظرتٌ إليها بقسوة قليلاً.

ـ (لا أدري كيف تشعرين).

ـ (بالطريقة نفسها التي أشعر بها عندما تكون النافذة مفتو حة ـ من خلال الإحساس بالتيار. سوف تتزوجين ذلك الرجل؟؟). تساءلت إيزابيل بأهمية كبيرة: (أي رجل تقصدين؟). ـ (صديق مدام ميرليه ـ السيد أوزموند).

المعروف به؟).

- ( إن لم يكن صديقها فيجب أن يصبح كذلك بعد ما فعلَتْهُ لأجله!). ثم صرخت السيدة تاتشيت: (لم أتوقع ذلك منها. أنا خائبة الأمل) . أعلنت إيز ابيل ببرودٍ شُديد: (إن كنبِت تقصدين بأن لمدام ميرليه أية علاقة بخطبتي فأنتِ مخطئة تماماًا).

 على التفكير بكِ لو لم تقم هي بإقناعه بذلك، فهو يرى نفسه مهماً. لكنه لم يكن الرجل الذي يسعى لذلك، فمدام ميرليه هي من سعت بدلـيلاً منه ).
صاحت إيز ابيل بسخريةٍ مقصودة: (إذن فلا بدّ أنه يرى نفسه عظيماً!). هزّت السيدة تاتشيت رأسها بحدة. ـ ـ (أعتقد بأنه كذلك رغم كل شيء، لأنه جعلكِ تحبينه كيُيراً جداً). ـ ــ (أعتقد بأنه نال رضاكِ)
 قالت الفتاة: (كوني غاضبة مني وليس منه).
 رفضكِ للورد واربيرتون؟).
 أوزموند، هل لأن الآخرين فعلوا ذلك؟).
شرحت اللسيدة تاتشيت: (إن الآخرين وهم في أكثر لحظاتهر ألهم تهوراً لن يرغبوا أبداً بالزواج منه. إنه غير مهم). قالت إيزابيل: (إذن لا يمكنه أن يؤذيني). ـ (هل تعتقدين بأنكِ ستكونين سعيدة؟ لا أحد سعيد بتصرفـن اتِ كهذهـ، يجب أن تعلمي ذلك).

ـ (سأغيرّ الطريقة السائدة إذن. ما هو الغرض الذي لأجله يتزوج المرء؟). ـ (الغرض الذي ستتزو جين أنت من أجله الله وحده أعلم به، أما النـ الناس
 سيجلب كل شيء).
سألت إيزابيل: (هل لأن السيد أوزموند ليس غنياُ؟ هل هذا هو ما تتحدثين

ـ (ليس لديه مال، لِيس لديه شهرة، ليس له أهمية. أنا أقدّر أموراً كهذه
 الناس الأمر نفسه ويُظهرونه لكنهم يمنحون سبباً آخر ).
 جداً بالمال، ولهذا السبب أود أن يحظى السيد أوزموند بالقليل منه).

 جداً. هل سأحظى باسمٍ أنيق كهذا لنفسي؟؟ (إنـي . ـ (إن ذلك هو أكبر سبب يفرض عليكِ أن تبدليه. هناك الكثير جداً من الأسماء الأميركية. هل ستتزو جينه بدافع الشففة؟؟) ـ (كان ذلك واجبي وهو أن أخبر كِ يا خالة ليديا، لكنني لا أعتقد بأنه من
 تعترضي؛ فأنتِ بحديثكِ عن الموضوع تؤذينتي. لا يمكنتي أن أتحدث عن الموضوع).
ـ (أنا لا أعترض، أنا فقط أجيبكِ؛ إذ لا بدّ أن أبَ أبدي ملاحظةُ فَطِنة. لقد رأيتُها تخطر لي ولم أقل شيئاً. أنا لا أتدخّل أبداً) ـ (أنتِ لم تتدخّلمي، وأنا ممتنةٌ لكِ كثير اُ، لقد كنِتِ متفهّمةُ جداً)

قالت السيدة تاتشيت: (لم يكن ذلك تفهُّماً - إن ذلك زواج مصلحة. لكنني سأتحدث إلى مدام ميرليه).
 طيبة بالنسبة لي).
ـ (ربما، لكنها كانت صديقة حقيرة بالنسبة لي).

 _ (لا يمكنها أن تمنعها) .
ـ (يمكنها أن تفعل أي شيء، ولأن الأجل هذا أن أحبتُها دائماً. أنا أعرف بأنه يمكنها أن تلعب أي دور، لكنني فهمتُ بأنها لعبتهم الواحد تلو الو الآخر . لم الم أفهم بأنها كانت ستلعب دورين في الوقت نفسهه).
قالت إيزابيل: (لا أعرف أي دور تكون قد لعَبَهُ عليكِ، فذلك الأمر
بينكما. بالنسبة لي، كانت صادقة ولطيفة ومخلصة).
 بأنها كانت تر اقبكِ فقط كي تتدخل).
رغم ذلك، أجابت الفتاة وهي مدركة لركاكة التفسير : (لقد قالت ذلك
لترضيكِ).
 كانت إيز ابيل مضطرة لأن تجيب: (أنا لا أعتقد بأنكِ رضيتِ كثيراً يوماً. لو تعرف مدام ميرليه بأنكِ ستعلمين الحقيقة فما الذي كسبَتَّهُ من كذبها؟؟ ). ـ (لقد كسبت الوقت كما ترين؛ فبينما أنا أنتظرُها لتتدخّل كنتِ أنت تبتعدين بانتظام بمشية عسكرية وهي في الحقيقة كانت تضرب الطبل) . ـ (حسناً لا بأس بذلك. لكن باعترافكِ بأنكِ رأيتني أبتعد، ما كان عان عليكِ أن تحاولي إيقافي حتى وإن هي أعطت الإشارة).
سألت إيزابيل وهي تنظر بقسوة جداً إلى خالتها: (من تعنين؟).

بُتت عينا السيدة تاتشيت البر اقتان الصغير تان وبشُكلٍ مؤثُر كما هو معتاد، نظر اتها بدلاً من أن تحولها: (هل كنتِ ستصغين إلى رالفُ؟؟). ـ (لن أفعل إن كان سيسيء إلى السيد أوزموند). ـ (إن رالف لا يسيء إلى الناس وأنتِ تعلمين ذلك تماماً. إنه يهتم كثيراً لأمركِ).
قالت إيزابيل: (أعلم بأنه يفعل ذلك، وسأشعر بقيمة ذلك الآن لأنه يعلم


- (لم يصدق أبداً بأنكِ ستفعلين ذلك. قلتُ له بأنكِ قادرة على ذلك، وخالَفْني وقال بأن الأمر مستبعد).

ابتسمت الفتاة.
ـ (لقد فعل ذلك لغرض الاختلاف. أنت لا تتهمينه بأنه خدعكِ، فلماذا تتهمين مدام ميرليه بذلك؟).

صاحت إيزابيل بسرور: (أنا مسرورة لذلك!).

قالت السيدة تاتشيت: (بالطبع سأذكر ذلك ولن أتحدث عن الموضوع
 ــ (مثلما يحلو لكِ. أنا قصدتُ فقط أنه من الأفضل أن يصدر الإعلان منكِ


وعندئذِ، ذهبت الخالة وبنت الأخت إلى الإفطار حيث كانت السيدة
 صمبِّ، سألت رفيقَتَا مِنْ مَنْ تَلقَّتْ زيارةَ قِبل ساعة
فقالت إيزابيل وقد احمرَّتْ وجنتاها: (من صديق قديا قديم - رجل أميركي
محترم).
ـ ( (رجل أميركي محترم طبعاً. فقط الرجل الأميركي المحترم هو الذي يقوم بزيارة في الساعة العاشرة صباحاًاً).
ـ (كانت الساعة العاشرة والنصف. كان في عجلةٍ من أمره؛ إذ سيسافر
هذا المساء).

> ـ ـ ( (ألم يكن بمقدور ه المجبيء يوم الميلة أمس، في الوقت المعتاد؟).

صاحت السيدة تاتشيت: (ويقضي فقط أربعاً وعشر ين ساعة في فلورنسا؟
إنه رجل أميركي محترم بحق).
قالت إيزابيل وهي تفكر بإعجابٍ شديد بما فعله كاسبار غودوود من أجلها: (إنه كذلك فعلا).

بعد ذلك بيومين، وصل رالف. لكن على الرغم من أن إيزابيل كانت

 صحته طبعاً. كانت لدى إيزابيل الكثير من الأسئلة التي يجب ألئ أن تسألها لها
 بدا مريضاً. فعلى الرغم من كور فو إلا أنه بدا مريضاً جداً الياً الآن، وتساءاءلت
 مع شخصٍ مريض. لم يقترب رالف المسكين أكثر من الوسامة الاعتيادية

كلما تقدَّمَ في السن، وقد فعل الآن الفقدان التام الواضح لصحته القليل
 ولايزال ساخراً. كان وجهه كالفانوس المثقوب والـو والمرقَّع بور قة والمثبت بشكل غير مستقر، وارتخى شاربه الهزيل على وجندِّةٍ ضامرة، وظهَهَ الانحناء المفرط لأنفه بشكل أكثر حدّة. كان نحيلاً بكل ما في الكلمة من


 كبيراً. ربما كانت هذه المشية الغريبة هي التي ساعدت على وصـم شُ شخصيته أكثر من ذي قبل بشخصية المريض الفكاهي ـ المريض الذي كان حتى

 استمرار وجوده فيها قد تجاوَزَ المعرفة. ازدادت إيزابيل إعجاباً بدمامامته، وأصبحت سماجته محببة لها. لقد أصبحتا جميلتين بالعشرة، وأدهشتاها أها كشُروطٍ مُنحتْ له ليكون فاتناً. كان فاتناً جداً لدرجة أن إحساسها بكونه



 و كان عليه أن يرضى بأن يكون مريضاً بشكَلِ بائس ومع ذلك أِّ أفلَّتَ بطريقةٍ





بالنسبة للمشِفق أكتُر من أي أحدِ آخر ـ رغمّ ذلك، لم يتطلب الأمر الآن الكثير

 ذلك كان يحتضر بشُكل يدعو للحزن. رأت إيزابيل أيضاً أن الحياة بالتأكيد كانت قاسية على بلى بعض الناس، وشعرت بوميضٍ خافت من الخجل عندما فكرت أن أن الحياة وعدَتْ بأن تصبح رغيدةً لها.
كانت مستعدة لتعلم بأن رالف لم يكن مسروراً بخطبتها، لكنها لم تكن

 للشفقة لأنه سيكون على حق في أن يعشر على خطأ ـ وهو فعلاً اختصاصن اصه الطبيعي - في أية خطوة تتخذها للزواج
 وهو أن يعشق ابنة خالته. لن يكون رالف شيئناً إن لم يكن انتقادياً؛ فرغم أنها ونا ستكون مسرورة بالتأكيد بالزواج لتسعده مثلما تسعد أي أحد (وهذا ينطبق
 آرائه أمراً مهماً. ماذا كانت آراؤه في النهاية؟ لقد زعمم بأنه يعتقد بأن من الأفضل لو تزوجت من اللورد واربيرتون، لكن ذلك فقط لأنها رفضتْ ذلك الك


 فكرتٌ به! مع ذلك، كان لديها ملاذ آخر، وكان رالف سير حب بها ليريحها من الخوف.
كانت إيزابيل على استعداد لتكون صبورة إلى أقصى حدّ ومتسامحة

إلى أقصى حذّ. لا بدّ أنه فهم ذلك، وأن عدم قوله شيئاً جعل الموضوع



 العديد من الرسميات. فأمه كانت قد استقبلته فعلاً بالأنخبار العظيمة التي



 على كرسي كبير من الخيز ران، وساقاه ممتدتانان، ور أسه إلى الور الوراء، وقبعته مسحوبةٌ فوق عينيه. شعر بلا مبالاة، ولم يكن يفضّل شيئّاً أقل من ذلك الكّ



 ستكون حكيمة بشُكلٍ مقبول فقط في حالة إن كانت ستقتنع، وإلاَلا ببساطة





 بتكلفة متابعة طريِ لا تستحسنه السيدة تاتشيت ـ وتذهب فيانـي في الصباح

إلى الكاشينه（1）．كان هذا المكان الواسع الذي يقع في الضاحية خالياً من المتطفلين في الساعات المبكرة．وتجولت قليلا＂سيدتنا الشابة مع حبيبها في أكثر أجزائه هدوءاً عبر الظلال الإيطالية الكئيبة وأنصتت إلى العنادل．类米米
 طول الضفة الشُماليَ لنهر آَرنو ．（المترجمة）

## المْصل 34

في أحد الأيام، وعند عودتها من جولتها، قبل الغداء بحوالي نصف ساعة،
 الباحة وعبرت من تحت قنطرة أخرى ودخلت الحدليقة. لا يمكن تخيّل بقعة



 أو حى الاستر خاء البالغ لوضعيته في البداية لإيز ابيل بأنه كان نائماً. لـم تـو توقظه خطو اتها الخفيفة على العشب، وقبل أن تستدير مبتعدة وقفت لبرهةٍ تنظر إليه. خلال هذه اللحظة فتح عينيه، وبعد ذلك جلست علي على كرسي انـي كرسيه. على الرغم من أنها اتهمته أنثناء انفعالها باللامبالاة، إلا أنها لم تكن
 جزئياً بإعياء ضعفه المتزايد، وجزئياً بالقلق المتعلق بالألأملاكك التي ورثها منا من
 معارضة الآن من الشُركاء الآخرين في البنك، كما أخبرت إيزابيل بذلك.
 فهو لم يتواجد هناك لأنـهر ولم يهتم بالبنك أكثر من ولاية باتاغونيا.
(1) برنيني: هو جان لورينزو برنيني، نحات ورسام ومهندس معاري إيطالي من القرن السابع عشر. (المترجمة)
 ـ (مل أنت متعب بسبب ذلك؟).

 - (إلى موضوع التعبير بشكل صحيح عن ما أفكر فيه بشأن خطبتكِي) . أجابت بلطف: (لا تفكر كثيراً). ـ (مل تقصدين بأن ذلك ليس من شأني؟).

_ (تلك هي النقطة التي أريد أن أحددها. لدي اعتقاد بأنكِ تجدينتي أفتقر إلى السلوكُ المهذّب. فأنا لم أهنئكِ) .

قال رالف: (كان هناك الكثير جداً من الأسباب. سأخبركِ بها الآن).
فخلع قبعته وألقاها على الأرض، ثم ثم جلس وهو
 مستقرتان على كل جانب منه، ويداه ملقاة على مساند كرسيه الواسع

 بأن يقول كلمة لا تحترم قرارها الحاسم. فو اصَلَ كلامه أخيراً: (أعتقد بأنتي تغلبتُ على دهشتي بصعوبة. فأنتِ آخر شـخص تو قعتُ أن أراه مُصطاداً) . ـ (لا أدري لماذا تسميه اصطيادأ؟).

ـ (لأنه سيتم وضعكِ في قفص).

أجابت: (إن كنتُ أحبٌُ قفصي فلا داعي إلى أن تنزعج).



أتصرف جيداً).
ـ (لا بدّ أنكِ تغيرتِ بشُكلٍ هائل. فقبل عام وضعتِ حريتكِ فوق كل شيء. أردتِ فقط أن تري العالمُ). قالت إيزابيل: (لقد رأيتُه. أعترفُ بأنه لا يبدو لي الآن ذلك الامتداد المغري). ــ (أنا لا أدّعي بأنه كذلك، أنا فقط كان لدي تصوُّر بأنكِ أخذتِ رأياً لطيفاً عنه وأردتِ أن تستكشفي الواقع برمته). ـ (لقد فهمتُ بأن المرء لا يمكنه أن يفعل شيئاً كبيراً كهذا، بل عليه أن يختار زاوية معينة ويهذبها). ــ (ذلك هو ما أعتقده. وعلى المرء أن يختار زاوية جيدة قدر الإمكا

 ـ (لم يكن ذلك موضو عاً أحب أن أكتب لكَ عنه. إلى جانب ذلك ذلك، فأن أنا لا لا
 فسألت إيزابيل: (ماذا كنتَ ستفعل؟؟). ــ (لقلتُ لكِ (انتظري قليلاًا) ). ـ ـ أنتظرُ ماذا؟). قال رالف بابتسامةٍ غريبة نوعاً ما بينما تتحسس يداه طريقهما إلى جيوبه: (حسنا، ضوءاً أكثر قليلاً) ـ (ومن أين سيأتي الضوء؟ منكَ؟).

ـ ـ (قد أقدحُ شُرارةً أو ائنتين).
خلعت إيز ابيل قفازيها وعدّلتهما وهما على ركبتها



خائف).
ـ ("أريد التجريح ومع ذلك خائفٌ من الضرب؟). أنا أريد أن أجرحه،
 فلن تكون طريقة موفقة بالنسبة لي لجعلي أتكلم) .
 ـ (طبعاً؛ فهو يبدو لي سخيفاً للغاية).
قالت إيز ابيل بعد قليل: (كلا. إنه يبدو لي عاطفياً للغاية).
ـ (الأمر سيّان. فإشفاقكِ عليّ يجعلني سخيفاً جداً) .
عدّلَتْ قفازيها الطويلين ثُانيةً. - (أنا أعلم بأنكَ تملك تعاطفاً كبيراً تجاهي لا أستطيع أن أتخلص من

ـ (لا تحاولي ذلك بحق الله. ضعي ذلك أمام ناظريكِ جيداً وسيقنعكِ ذلك كم أريد بشدة أن تُحسني التصرف) . ـ (وكم تـّق بي قليلاً!). كانت هناك لحظة صمت، وبدت الظهيرة الدافئة بأنها مُصغية. قال رالف: (أنا أثق بكِ لكنتي لا أثق به). فرفعت عينيها ورمقته بنظرةٍ واسعة وعميقة.

ــ (لن ألعاني إن كنيتِ منصفة) (أنا منصفة جلاً).

ثم واصلت الكالام وهي تفتخر بهلدوئها ومع ذلك تتحدث بن بنوع من التعالي





 النصيحة الجيدة، ولطالما فعلتَ ذلك. كلا، أنا هادئة جداً وقد آمنتُ دائمأُ

كانت رغبتها الحارة هي أن تكون منصفة، وقد لامَسَ ذلك قلب رالف
 أصبح متناقضاً بشكهلٍ غريب؛ إذ ودَّ أن يسحب مان ما قاله.
 التصميم القوي ورغبت بالتقدم في ذلك الاتجاه: (أنا أعرف أن لكا لكَ رأيأ ألماً



 يكون أمرأ مُرْياً بالنسبة لكَ أن تتذكر هذا، لكُ لكن حزنكَ سيكون في تفكيركَ،

ولن ألومكَ أبداً).
قال رالف: (لا أعتقد بأنكِ ستفعلين ذلك، فذلك ليس هو نوع الزواج الذي ظننتُ بأنكِ سترضين به إطلاقاً).

## ـ (أرجوك، وأي نوع من الزواج هذا؟).

ـ (حسناً، من الصعوبة قول ذلك. فليس لدي رأي إيجابي عنه تماماً، بل لدي رأي سلبي. لم أتصوَّر بأنكِ ستصممين على...... حسناً، على هذا النوع).
أعلنت الفتاة: (وما العيب بنوع السيد أوزموند، هذا إن كان عيباُ؟ فأكثر ما أراه فيه هو أنه مستقل جداً، ومتفرّد جداً. ماذا لديكَ ضدّهِّه فأنتَ بالكاد

تعرفه).
قال رالف: (نعم. أنا لا أعرفه كثيراً، وأعترفُ بأنه ليست لدي حقائق ونقاط تثبت بأنه شرير . لكن الأمر سيّان، فأنا لا أحتمل الشُعور بأنكِ تتجهين

نحو خطر عظيم) .
 ـ (إن ذلك هو شأنه! فإن كان خائفاً فليتراجَعْع. فأنا أتمنى من اللّه أن يفعل

ذلك).
اتكأت إيز ابيل على كرسيها وهي تطوي ذراعيها وحدقت قليلاً على ابن خالتها. تُم قالت في النهاية ببرود: (لا أعتقد بأنني أفهجكَ فكَ فلا أدري ما الذي تتحدث عنه).
ـ (لقد حسبتُ بأنكِ ستتزو جين من رجلٍ أكثر أهمية).

يمكنتي أن أقول إن نبرتها كانت فاتر ة، لكن عند هذا الكـي اللهب إلى وجهها.
ـ (أكثر أهمية بالنسبة لمن؟ ويبدو لي ألي أن زوج المرء يكفي أن يكون مهماً بالنسبة للمرء نفسه!).
فاحمرَّ وجه رالف أيضاً، فرأيه قد أحرجه. فبدأ بتغيير وضعية جسده؛


نظره على الأرض. كان له مظهر التفكير المتسم بالوقار، ثمم قال على الفور: (سأخبركِ حالاً ماذا أعني).
فشُعر بالانفعال وبأنه متلهف بشدة، فالآن وقد فتح النقاشُ رغب بأن يُفرغ ما في ذهنه. لكنه أراد أيضاً أن يكون لطيفاً بشكلٍ مبالٍ باٍ به. تريثت إِيزابِل
 شيء يجعل المرء يهتم بالناس. قد تكون هناك اكِ صفات أكثر نبلاً من ذلك، لكن لم يحصل لي الشُرف أن أصادف واحدةً منها. إن طبيعة السيد أوزموند





هذا القبيل فيه. لا يجب عليكِ أن تنحدري بهذه السهولة أو بهذه السرعة).
ـ (هل تقول أنحدرُ؟).

قال رالف باندفاع: (حسناً. إن ذلك يترجم إحساسي بما حلَّ بكِ. فقد


 ذلك. آلمني وكأنني أنا نفسي سقطتُ! (أنصل.
ازدادت نظرة الألم والحيرة في وجه رفيقته. فكررت كلامها: (أنا لا

 حسابي).
هزَّ رالف رأسه: (أنا لستُ أخشى من عدم تصديقكِ بأن لدي أفكاراً عظيمة لكِ).

فتابعَتْ كلامها: (ماذا تعني بتحليقي وسفري؟ فأنا لم أتحركُ إلى مستوى أعلى مما أتحركُ عليه الآن).

ثم قالت إيزابيل المسكينة وهي تتحول إلى واعظة: (فلا يو جد بالنسبة

 خالتي العزيزة. كان ينبغي أن أقول بأن هذا الر جل بالنسبة لكِ كان مؤثرُ أ أكثرُ، أعظم، وذا طبيعة حرة أكثر ).
تردد رالف ثم أخاف: (لا يمكنني تجاوُز إحساس أن أوزموند هو نوعاً ما.... حسناً، تافه).
تلفَّظَ بالكلمة الأخيرة بشُجاعة ليست بالكبيرة؛ فقد كان خائفاً من أن تنفجر ثانيةً. لكنها كانت هادئة مما سبَّبَ دهشته، فقد كان لها لها مظهر شُخصٍ يفكِر. ـ (تافه؟)، قالَّهُها بحيث جعلَتْها تبدو جسيمة.
 قالت إيزابيل: (إن لديه احتراماً كبيراً لنفسه، وأنا لا ألومه على ذلك، وهذا يجعل المرء يتيقن أكثر باحترامه للآخرين).
شـعر رالف لوهلة بأنه واثق قليلاً من نبر تها المتزنة.
 بالأشياء ـ بالآخرين. ولا أعتقد بأن السيد أوزموند يفعل ذلك).

واصل رالف كلامه وهو يفكر بصعوبة كيف يمكنه بشكل أفضل أن يوضح صفات جيلبرت أوزموند الشريرة بدون أن يـجعل نفسه مخطئاً من
 عنوان للذوق. إنه يحكم ويقذّر . يستحسن ويستنكر، وفقاً لذلك تماماً) .

ـ (إذن من الجيد أن يكون ذوقه استثنائياً).


ـ ــ (آمل أن يكون نصيبي الإخفاق بإرضاء ذوق زوجي).
عند تلك الكلمات وثب انفعالٌ مفاجئ إلى شفتيّ رالف.

 نهضت إيزابيل بسرعة، وفعل ذلك هو أيضاً بحيث وقفا لبرهةٍ وهما

(أنتَ تتمادى كثيراً).
ـ (لقد قلتُ ما في ذهني - وقد قلتُه لأنني أحبكِ! ) . استحالت إيزابيل شاحبةً؛ فهل كان هو أيضاُ على تلك اللكئحة المحملة؟ لقد تمنت فجأةً أن تشُطبه.

ـ (آه، إذن أنت لستَ متجرداً من الأحاسيس! !) .
قال رالف بسرعة وهو يكبت ابتسامةً وشعوراً عبَّرَ عنهما في هذا التصريح ألـا
الأخير أكثر مما كان يقصد: (أنا أحبكِ. لكنني أحبكِ بلا أمل) . ابتعدت إيز ابيل ووقفتْ وهي تتطلّع إلى سكون الحديقة المغمور بأشعة
 الذي انفجرت به للتو قد انحسر الآن: (أخشىى أن حديثكَ للتو هو قمة اليأس !


 ما قلتَهُ؛ إذ سأنساه بأسرع ما أستطيع. أنت بدوركَ كَ حاوِلْ أن تنساهِ، فقد فعلنَ

ما عليكَ ولا يمكن لأي إنسان أن يفعل أكثر من ذلك. لا يمكنتي أن أفسر لكَ ما أشعر به، وما أعتقد، ولن أفعل ذلك لو استطعتُ).
تو قفت قليلاُ عن الكلام، ثمم واصلت بشكل بلا لامنطقي لاحظه رالف الف حتى في خضم لهفته في اكتشاف علامة على الإذعان، فكر رت القول: (لا يمكنتي أن أتدخّل في فكرتكَ عن السيد أوزموند. لا يمكنتي أن أنصفها لأنني أراه
 لا يعني له الكثير أن يكون مهماً. إن كان ذلك هو ما تـا تعنيه عندما تطلق علي عليه





 أرجوكَ، هل تريد مني أن أتزوج عن طمع - أو ما يسمونه زواج مصلحة أِّهِ أنا لدي طموح واحد فقط ـ وهو أن أكون حرة في اتباع الإحساس الملانم. كانت لدي مسبقاً طمو حات، لكنها انقرضت. هل تشكو من السيد أوزموند





 أنا لستُ خائفة من هذه الكلمات، أنا لستُ حتى منزع عجة، أنا فقط حزينة لأنكَ أخطأتَ. قد يفعل الآخرون ذلك، لكني مندهشة بأن تفعل أنت ذلك. يمكنكَ

أن تميّز رجلاُ محترماً عندما ترى واحداً _ يمكنكَ أن تميّز قلباً رقيقاً. إن السيد أوزموند لا يخطئ! إنه يعرف كل شيء، إنه يفهم كل شيء، ولديه أريّ أرقّ وألطف
 أحتمل ذلك، فذلك يتعلق بكَ أكثر مني).
توقفت إيزابيل عن الكلام لوهلة وهي تنظر إلى ابن خلَ خالتها بعينٍ شَعِّتْ

 لتبريرِ خيارٍ تشعر تجاهه فقط بالنبل والنقاء.

المزيد لتقوله. كانت حاسمة لكن قلقة بشُكلٍ كبير؛ كانت لامبالية لكن منفعلة

سألت فجأة: (ما نوع الشخص الذي تمنيتَ مني أن أتزوجه؟ فأنتَ تتحدث عن تحليق المرء وطيرانه، لكن إنْ تزوَّجَ المرء فسيلامس المس الأرض
 تُم يُفرَض عليه أن يتزوج شخصاً محدداً . لم تسامحني والدتك النكَ أبداً لأنني
 يمتلك امتيازاته العظيمة ـ لا أملاك، لا لقب، لا لا جاه، لا منازل، لا وا أراضٍ ولا مكانة، ولا شهرة، ولا انتماءات برّاقة من أي نوع. إن عدم وجود هذه الأشياء بالضبط هو ما أسعدني. فالسيد أوزموند بيساطة رجلّلٌ وحيدٌ جلا جداً،

 في الحقيقة كان فقط يفكر إلى حدٍّ ما بالأشياء التي قالتها وا وبالنيا كالنسبة للباقي،
 كانت مخطئة، لكنها مؤمنة؛ كانت مخدوعة، لكن متماسكة بشكلٍ كئيب.

كان من المميز فيها بشكل رائع هو أنها أحبته ليس لأجل ما امتلكه حقاً، بل
 أوزموند．
تذكّر رالف ما قاله والده عن أمنيته بجعلها تتمكن من تحقيق ما تحلم به．لقد فعل ذلك، واستفادت الفتاة بالكامل من الثراء．شعر رالف المسكين بالاضطراب، شعر بالخجل．قالت إيزابيل كلماتها الأخيرة باقتناع قليل الجديّة والذي أنهى ظاهرياً النقاش، واختتمته رسمياً بالالتفات


 أكثر شفافية بالنسبة لها．

$$
\begin{aligned}
& \text { سألت: (ألن تصعد لتناول الإفطار؟). }
\end{aligned}
$$





وقعتِ في ورطة فسأشُعر بخيبة أمل رهيبة．وهذا هو ما أشعر به الآنن）． ـ（وهل تظنتي في ورطة؟）． ـ（يكون المرء في ورطة عندما يكون على خططإِ）．

 ثم هاجمه البر د الكامن للباحة ذات السور العالي و جعله يرتعسُ ـ لذاه عاد إلى الحديقة ليتناول الإفطار على ضوء شُمس مدينة فلورنسا．米米米

## المْصل 35

لم تشتعر إيزابيل، عندما تجولت في الكاشينه مع حبيبها، بدافع لإخباره كم








 لآماله، لم يستحق أبداً أقل من الانتقاد القاسي الـي الذي الـي حُكم عليه به من قبل رالف تاتشيت.
كان التأثير الأهم على معنويات إيزابيل والناجم من هنا الانتقاد هو أن
 المحبوب؛ فقد شعرت بأنها منفصلة عن أي أحد عر عِنَّهُ يوماً فيما مضه


 وعن اللورد واربيرتون الذي كان بالتأكيد سيعزّي نفسه؛ وعن كاسبار غودوود

اللذي لن يعزّي نفسه ربما؛ وعن خالتها التي امتلكت آراء فاترة وسطحية عن
 يكن حديثه بالتأكيد عن امتلاكه أفكارأ عظيمة لصالحها ألحا سوى غطاء غريب

لـخيبة أملِ شُخصيةِ
من الواضح أن رالف تمنى أن لا تتزوج أبداً ـ وكان هذا هو الم المقصود

 بأنها جعلت رالف يغضب. كان من الأسهل عليها أن تعتقد ذلك لألن ـ كـئ كما




 المتهمة والشُرف التقليدي للوقوع في الحب كالي عان عظيماً. إن تفضيل شُخصص مبنيٌّ على ظلمِ شخصٍ آخر؛ ذلك هو الجانب المِئِ المأساوي للسعادة.

 عادياً؛ وكانت الإنارة التي في أقصى الوعي الذاتي للبُّر، نوعاً من نشّوة




 سعيدٍ متناغم مع الرقّه؟ أليست الرقة هي كل شئ شيء بالنسبة لنفسية المرء،

وإزعاجاً بالنسبة للمجتمع الذي يعظّم مظاهر التعالي؟ ماذا يمكن أن يكون
 أفكار المرء مظهراً الامعاً ورائعاً؟
يكره أوزموند رؤية أفكاره يُعاد استذكارهارها حـرا حرفياً ـ فذلك يجعلها تبدو
 عن طريق الموسيقى.
لم يتخذ غروره الشُكل الفجّ بالرغبة بزو جةٍ بليدة، فذكاء هذه السيدة كان


 تمكّن من النقر على مـخيلتها بإصبعه و جعْلِهِا ترنّ.

 بدا ضرورياً أن يتأسف لرأي عائلتها الـيا مع ذلك، أبدى في أحد الأيام تلميحاً مفاجئاً عن ذلك، إذ قال: (إنه الفرق في أمو النا هو ما لا يحبونه. فهـم يعتقدون بأنني واقعٌ في حب أمو اللكِ).
سألت إيز ابيل: (هل تتحدث عن خالتي - عن ابن خالتي؟ كيف تعلم بماذا يفكرون؟).
ـ (أنتِ لم تخبريني بأنهم مسرورون. وعندما كتبتُ إلى السيدة تاتشيت
 بإشارةٍ على ذلك. وحقيقة كوني فقيراً وأنتِتِ غنية هو التفسير الأكثئر وضوحا لتحفّظهم. لكن عندما يتزوج رجلّ فقير من فتاةٍ غنية يجب عليه أن يكون
 لا تخامركِ ظلال الشك. أنا لا أهتم بما يعتقده الناس الذين لا أطلب منهم

شُيئاً ـ أنا لستُ حتى مستعداً ربما لأن أعرف. أنا لم أقلق أبداً بهذا الشكل،
 تعويضاً مقابل كل شيء؟ أنا لا أزعم بأنني حزي


 ويجب أن أكون أقل عرضة للشُك من معظم الناس الذين يراهم المرء يكدحون وينتهزون الفرص.
 أن يفعلوا ذلك. سيحبونني يوماً ما لهذا الأمر، وكذلك أنت. وحتى ذلك

 حكمة وأكثر لطفاً وأكثر مر حاً وأكثر رضا، وحتى أقوى ـ ولن أتجر أ بإنكار



 فأنا راضٍ حقاً لأنه لا يمكنتي أن أحلم بشيء أِ أفضل من ذلك. فالأمر بالضبط
 كنتُ أُجهد عينيّ بشأن كتاب الحياة ولا أجد شيئأ يكافئني على آلامي ألـي لكي أكن
 أصفَ لكِ يا فتاتي العزيزة كم تبدو الحياة هناك ممتدة أمامنا ـ يا له من مساء
 قد بدأت للتوّ تزداد طولاً، وتلك الرهافة الفاتنة في الضوء والهواء واء ومنظر

الطبيعة الذي أحببتُ طوال حياتي والذي تحبينه أنت اليوم. أقسم بشر في بأنني






وتمتلك صبغة إيطالية).
لقد وضعا الكثير من الخطط، لكنهما أيضاً تركا لنفسيهما الكثير من حرية



 أنه يضمن لها مستقبلاُ رفيعاً بمعر فة الأناس الر ائعين.

 أخبرت رالف بأنها (رأت العالم") في سنة أو سنتين، وأنها كانت متعَعِّبة الآن

 الأسئلة قد اختفت عند أكثر الحاجات بدائية ـ حاجةٍ أزالت الاستجابة لها

 هناك تفسير كافٍ في حقيقة أنه كان حبيبها، حبيبها الخاص بها



جلب معه بانسي مرتين أو ثلاثأًا إلى الكاشينه ـ بانسي التي كانت أطول



 جداً عليها. لقد وجدت متعةً بالمغادرة بخطواتٍ سريعة وقصيرة إلى نهاية
 ذلك بسخاء، وكان للسخاء اللمسة الشخحصية التي نحتتها الطبيعة الحنونة
 تمثل بذلك جزءاً من الإحسان الذي يمكنها أن تقدمه، وجزء أِّاً من المسؤولية
 لها بعد العلاقة الجديدة التي أقامها مع الآنسة آرتش الـشر الرائعةه قال لإيزابيل: (إنها لا تعلم. إنها لا تخمّن. إنها إنها تظنه طبيعياً جداً أن أن نقوم أنت وأنا بالمجيء والتنزه هنا معأ كأصدقاء عاديين فقط. يبدو بالنـي النسبة لي أنه



 إيزابيل كواحدةٍ من ملاحظاته الظريفة واللطيفة والصـادقة. قالت: (يتراءى لي بأنكَ لن تعرف فيما إذا كنـتَ نجحتَ أم لا لا حتى

تكون غيورة).
 أن أتر كها في الظلام لفترة أطول قليالً ـ لكي أرى إن كان سان سيخطر في ذي ذينها


كانت إيز ابيل متأثرةً بفكرة أوزموند الفنية، المبدعة _ كما بدت كذلك بطريقةٍ

 لابنتَ التي قالت كلمةً صغيرة وجميلة: (أوه، إذن سأحظى بأختٍ جميلة!).

$$
\begin{aligned}
& \text { لم تكن مندهشة ولا خائفة، ولم تبكِ كما توقَّعَ ذلك. } \\
& \text { قالت إيزابيل: (ربما كانت قد خمنت ذلك). }
\end{aligned}
$$




 بانسي من قبل والدها الذي عرف أن إيزابيل كانت ستأتي في المساء لتردَ



 بأنها في سنٍ يجّ



 يجب أن تنسجم مع هذا العالم.
 على الزواج منه. أعتقد بأن ذلك أمرٌ باعث على السرور جداً. أعتقد بأنكِ ستنسجمين جيداً).

ـ (تعتقدين بأنني سأنسجم معكِ؟).





 إيجابي. ستكونين رفيقة جميلة لبابا).
قالت إيزابيل: (أرجو أن أكون كذلك لكِ أيضاً).
 أححبتكِ من البداية، لقد أُعجبتُ بكِ كثير أ جداً للدر جة أنني أعتقد بَأن و وجودكِ




 قالت إيز ابيل برقّة: (يا عزيزتي بانسي الصغيرة الطيبة، سأكون دائماً لطيفةُ

معكِ)
اعترَضَ ذلك مشهد أحمق ولا عقلاني للخولها بطريقة غريبة مع تأثير رعدة.
ردت الطفلة بنبرتها السريعة المتأهبة: (حسنٌ جداً إذن، ليس لدي ما أخافه).

لقد بدا المو قف يشير إلى كمّمٍ التهذيب الذي حظيَتْ به - أو العقوبات التي أرعبَتْها تجاه عدم الاحترام!

إن وصفها لعمتها لم يكن خاطئً؛ فالكونتيسة جيميني كانت أبعد ما تكون

 الضيفة إلى الأريكة وبدأت، وهي تنظر إليها اليا من زوايا مختلفة، التحدا
 اللمسات المدروسة إلى مجموعةٍ من الأشُشال المرسومة مسبقاً.

 لا تهتمي بكل أنواع الأشياء العادية، لكونكِ ذكية جداً. لكنني أنا أهتم إن كنتُ الْتُ



 وورودي وأكاذيبي ستصبح أكبر من العالم. أنا مسرورة جلاً من من أجل نفـ نفسي بأنكِ ستتزوجين أوزموند، لكنتي لن أتظاهر بأنني مسرورة لأجنا ذكية جدأ ـ تعلمين بأن تلك هي الطريقة التي يتحدنونون بها دائمأ عنكِ؛ فأنـِ وريثة وجميلة جداً وأصيلة ولستِ تافهة؛ لذا من اللطيف أن أن نحظى بكِ بكِ في


 من الأشياء التي أريد أن أتحدث معكِ عنها. أنا لا أهنئ أبداً أية فتاة بالزواج

 أتت إليّ من أجله - كي تكتسب أسلوب المجتمع. لا يو جد هنالك ضرر في

معر فتها لكمًّ الخوف الذي ستجد نفسها فيه．عندما علمتُ أن أخي مصممٌ عليكِ فكرتُ أن أكتب لكِ كي أنصحكِ وِكِ وبأقوى العبارات أن لا تصغي أني إليه．



 بشكل أفضل مما تصورتِ في البداية．سيأتي زوجي وير ويراكِ، رغم أنه ليس

 في المعام الثاني، لن تهتمي له ولو قليلاً．فهو لن يكون أبداً الِّاً في أي وقت،



قالت إيزابيل：（اسمحي لها بالبقاء أرجوكِ．في الواقع، لن أسمع شيئاً لا لا

米米米

## الفْصل 36

فيٌ أصيل أحد أيام خريف عام 1876، والوقت في طريعه إلى الظلامه دقَّ


 صغيرة وطلبت أن تتشرف باسمه، فال الشاب الذي جلي بلس لينتظر حتى تظهر
مضيّته: (السيد إدوارد غوزييه).









 إلى إيطاليا، وعلى معجبها أن ينزل إلى جنيف حيث كان ملز ماً بالانضمام
(1) إنجادين العليا:منطةة فيسويسرا اتيطها جبال الألبوتمتيز بمناخها الثئمسوبمناظر ها الطبيعية. (اللترجمة)

إلى أصدقاء آخرين، وأنه سيكون تعيساً عاطفياً إنْ لم يرها ثانيةً. كانت أسهل طريقة ليفعل ذلك هي أن يذهب في الخريف إلى روما حيث كانِ كانت الآنسة أوزموند تتيم مع عائلتها.


 الروماني الذي يتربّص كثيراً كما هو معروف للجمميع في تشرين الثين الثاني. رغم



 فنية متكاملة، لقد فكّر بها كثيراً بتأملٍ كأنه يفكر في تمثالِ راعية غنم دريسدن

الخزفي
كانت الآنسة أوزموند تمتلك في الحقيقة وهي في ريعان شبابها، أثرأ من

 الاهتمام الذذي منحه لغر فة استقبال مدام مير ليه التي رغم أنها أنها مؤثئة بعيّناتِ من كل صنف، إلا أنها كانت غنية بشُكلِ خاص بأصنافٍ من القرني
 !إلهي، إن لديها بعض الأثشاء الجميلة والممتازة!).
(1)الكينين: هو دواء عشبّي مرّ المذاق يستخرج من لـاء أشُجار الكينا. كان يستعمل سابقاً
لعلاج الملاريا. (المزرجمة)

 كالرقة والسلاسة. يُعتقد أن أصل الكلمة يعني المحارة غِير المتظمة الشُكل. (المتر جمة)

كانت الغرفة صغيرة ومليئة بشُكلٍ مزدحم بالأثات. لقد منحت انطباع



 الحاشية المخرمة الكبيرة المتصلة بالغطاء الحريري لرف المدفألمأة. كان قد رفعها بلطف وكأنه كان يشمها.
قالت: (إنها من البندقية. إنها جميلة حقاً). - (إنها جميلة جداً لذلك. يستحسن أن ترتديها). ـ (يقولون لي بأن لديكَ أفضل منها في باريس وبنفس الجودة). ابتسم الزائر.

 الذي ترتديه).
جال نظره بتأنٍ حول الغرفة ثـن بانيةً. ـ ــ (لديكِ بعض الأشياء الجيدة جداً).

فسأل الشاب بسرعة: (هل تريدين التخلص منها؟).
 سيتخلص منها!).
قال السيد غوزييه معترفاً عندما جلس هناك الك محمرّ الوجه: (أنا أحب حوائجي، لكن ليس بشأنها ولا بشأن حوائجكِ هو ما ما جئتُ أتحدث عنه معكِ).

توقف عن الكالام قليلاً، ثـم قال برقّة بالغة: (أنا مهتم بالآنسة أوزموند أكثر من اهتمامي بكل التحفيات في أوروبا!). فتحت ملام ميرليه عينيها على وسعها.
 ـ ( لقد أتيتُ لأطلب نصيحتكِ)

نظرت إليه بعبوس ودود وهمي تدعك ذقنها بيدها البيضـاء الكبيرة. ـ (إن الر جل الواقع في الحب لا يطلب النصيحة، تعلم ذلك).
 في الحب. لقد كنتُ واقعاً في الحب سابقأ وأعرف هذا الأمر ـ لكن ليس أكثر
 باحتمالات نجاحي. فأنا أخشىى أنني بالنسبة للسيد أو أوموند لستُ.... حسناً، جامع تحف حقيقي).
سألت مدام ميرليه وذراعاها الرقيقتان مطويتان، وفمها الجميل مرفوع ناحية اليسار: (هل تريد مني أن أتدخل في الموضوع؟).
 هناكك فائدة في إزعاج الآنسة أوزموند ما لم يكن كلدي سبب وجيه لأعتقد أن والدها سيوافق).
ــ (أنتَ متفهم جداً، وذلك في صالحكَّ لكنكَ تعتقد بطبريقٍٍ عفوية قليلاُ بأنتي أعتبركَ غنيمة). قال الشاب: (أنتِ لطيفة معي، ولهذا السبب أتيت).
 نادر جداً الآن، ومن المستحيل أن تعرف على وجه الدقة ماذا يمكن للمرء أن يحصل من خلاله).

بهذه الكلمات منحت الجهةُ اليسرى لفم مدام ميرليه تعبير أعن السخرية. لكن رغم ذلك بدا قلقاً فعلاً ومتحمساً باستمرار. ـ (آه، لقد ظنتُ بأنكِ تستلطفينني لنفسي!).
ــ (أنا أستلطفكَ كيّيراً جداً. لكن لو سمحتَ لن نقوم بتحليل الأمر نفسياُ.


 بأنه قد يكون لديكِ تأثيرٌ عليها). فكرت مدام ميرليه. ـ (من هـم الذين تسميهـم عائلتها؟؟). ـ (عجباً. والدها، وـ كيف تقولونها بالإنجليزية - زو جة أبيها؟).
 من عائلتها؛ فالسيدة أوزموند ليس لها علا علاقة بتزويجها). قال السيد غوزييه بتنهيدةٍ لطيفة وبحسن نية: (آسف لهـنا. تخيلتُ بأن السيدة أوزموند ستساندني).

فرفع حاجبيه دهشة.
ـ (هل هي تخالفه الرأي؟).
ـ (في كل شيء. إنهما يفكران بشكل مختلف للغاية).
قال غوزييه: (حسنأ، أنا آسف لهذا لـَ لكن ذلك ليس من شأني. إنها معجبةٌ
ببانسي كثير اً جداً).
ـ (نعم، إنها معجبة ببانسي).

- (ولدى بانسي عاطفة كبيرة تجاهها. لقد أخبرتني كم تحبها و كأنها كانت

أمها).
قالت مدام ميرليه: (لا بدّ أنكَ حظيتَ بحديثٍ ودّي مع الطفلة المسكينة. هل أفصحتَ عن مشاعركَ؟؟). صاح غوزييه وهو يرفع يده المغطاة بعناية بقفاز: (أبداً! ليس حتى أتأكد من رأي الو الدين). ـ (هل تنتظر ذلك دائماًّ؟ إن لديكَ مبادئ ممتازة. أنت تحترم آداب

اللياقة).
همهم الشاب وهو يهوي إلى الخلف على كرسيه ويتحسس شاربه الصغير : (أعتقد بأنكِ تهزئين بي. لم أتوقع ذلك منكِ يا مدام ميرليه) .

 أعتقده).
قال نيد غوزييه: (ما كنتُ لأسبب لها القلق ـ فقطط لأُقَقَها، فأنا أحبها كثيراً من أن أفعل بها ذلك).
واصلت مدام ميرليه الكالام: (على أية حال، فأنا مسرورة لأنكَ أخبرتَني).

 يجب أن ألجأ إليه!). ردت مدام ميرليه بشكل جاف أكثر: : لقد كنتَ ذكياً جداً. فعندما قلتُ بأنه
 إن كانت كذلك).
قال غوزييه بصدق: (أنا محترم جداً، تعلمين ذلك. لن أقول بأنه ليست لدي عيوب، وإنما سأقول بأنه ليست لدي رذائل ).

ـ (كل تلك هي أمور سلبية، وهي أيضاً تعتمد دائماً على ما يطلق عليه الناس رذائل. ما هو الجانب الإيجابي؟ الجانب الفاضل الِّ؟ ماذا لديك إلى جانب مخرماتك الإسبانية وأكواب الشاي التي من دريسدن؟) ـ (لدي ثروة صغيرة كافية ـ حوالي أربعين ألف فرنك الـك سنوياً، مع موهبة التدبير التي أملكها يمكننا أن نعيش بشكل جيد على على مورد مالي كهذا). ـ (بشكل جيد، لا. بشكل كافٍ، نعم. ويعتمد ذلك حتى على أين

ستعيشان).

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ (حسناً، في باريس. كنت سأتعهد بذلك في باريس). } \\
& \text { ارتفع فم مدام ميرليه ناحية اليسار . }
\end{aligned}
$$

ـ (لن يكون ذلك شيئاً مميزاً. كان عليك أن تستفيد من أكواب الشاي وإلا
فسوف تنكسر).
قال غوزييه بتأمل: (نحن لا نريد أن نكون متميزين. إن كانت الآنسة أوزموند ستحظى بكل ما هو جميل فسيكون ذلك كافياً. فعندما يكون المرء
 أبداً أن ترتدي شيئأ سوى الموسلين ـ بدون المورد المـن المالي).
ـ (ألن تعطيها حتى المورد؟ ستكون ممتنة لك كثير أ على أية حال لتلك
النظرية).
ـ (إنها النظرية الصحيحة، أؤكد لكِ ذلك. وأنا متأكد بأنها ستنفذ ذلك. إنها تفهم كل هذا ولهذا السبب أحبها).
ـ (إنها فتاة صغيرة طيبة جداً، ومنظّمة إلى أقصى حدٍ ــ ومهذبة للغاية أيضاً. لكن والدها، حسب معرفتي المؤكَّدة، لا يمكنه أن يمنحها شُيئاً). لم يعترض غوزييه كثيراً: (أنا لا أتطلع مطلقاً إلى أن يفعل ذلك. لكـي الكني لاحظت بأنه على الرغم من ذلك يعيش كرجل غني) .

ــ (إن المال هو مال زوجته. لقد جلبتْ له تُروة كبيرة).
ـ (إن السيدة أوزموند معجبة جداً بابنة زو جها، إذن قد تفعل شيئاً). هتفت مدام ميرليه وهي تضحكك: (لا ينظر العاشق الملتاع إلّا إلى ما

حوله!).
ـ (أنا أحترم المهر كثير اً. يمكنني الاستغناء عنه، لكنتي أحترمه).
واصلت مدام ميرليه الكلام: (إن السيدة أوزموند على الأرجح ستفضل أن تحتفظ بأمو الها لأبنائها). ـ (لأبنائها؟ ليس لديها أبناء بالتأكيد).
 قبل عامين بعد ستة أشهر من ولادته. لذا قد يأتي آخرون).
ـ (آمل أن تحظى بأطفال إن كان ذلك سيسعدها. إنها امر أة رائعة). أخفقت مدام ميرليه في أن تندفع في الكلام.
ـ (آه، هناك الكثير يجب قوله بشُأنها. أشياء رائعة مثلما تحب! بـا نحن لم نستنتج تماماً بأنك زوج مناسب؛ فغياب الرذيلة ليس مصدراً للمال). قال غوزييه بوضوح تماماً: (اعذريني، فأنا أعتقد بأنها من الممكن أن تكون كذلك).

## ـ (أنتما ستكونان زو جين مؤثرين تعتاشان على براءتكُ!). <br> 



 هذا، فسيميل السيد أوزموند على الأرجح إلى الاعتقاد بأن بإمكانه أن يفعل شيئاً أفضل ).

أضاف غوزييه بلهفة: (ربما يمكنه فعل ذلك. لكن ماذا يمكن لابنته أن
 تحبني فعلاً، تعلمين ذلك). ـ (أعلم ذلك ـ أي إنها تحبك)
صاح الشاب: (آه، لقد قلتُ بأنكِ الشخخص الذي إتِ يجب أن أن ألجأ إليه). واصلت مدام ميرليه الكلام: (لكنني لا أعلم كيف تعلم أنت ذلك إذا لم تكن قد سألتها) .

ـ (في هذه الحالة لا تو جد حاجة للسؤ ال والإبلاغ، فكما قلتِ، نحن زوج بريء. كيف علمتِِ ذلك؟).
ـ (أنا التي ليست بريئة؟ بَكْوني محتالة جداً. دع الأمر لي، فسوف أستطلعه

نهض غوزييه ووقف وهو يعدل قبعته.
ـ (تقولين ذلك ببرود قليلاً. لا تستطلعي فقط كيف يسير الأمر بل حاولي جعله و كأنه يحجب أن يحدث).
ـ ( (سأفعل ما بوسعي. سأحاول أن أستفيد إلى أبعد الحد اود من مميزاتكَ) . ـ (أشكركِ جدأ وبشُكل بالغ. وحتى ذلك الحين، سأقول كلمة للسيدة أوزموند).
ووقفت مدام ميرليه.

ـ (اهتم بشؤونك! ولا تتخذ أنت الخطوة الأولى وإلّا ستفسد كل شـيء) . حدّق غوزييه على قبعته وتساءل فيما إذا كانت هضيّقته في النهاية هي الشـخص الصحيح الذي لـجأ إليه.
ـ ( لا أعتقد بأنني أفهمكِ، فأنا صديق قديم للسيدة أوزموند، وأظن بأنها تفضّل أن أنجح في الموضوع).

ـ (كن صديقاً قديماً كما يحلو لكَ، فكلما كان أصدقاؤها القدامى أكثر

 آخر. وأنصحكَ كشخصٍ يتمنى لها الخير أن لا تضاعف نقاط الخالاف

اتخذ وجه غوزييه المسكين تعبير الخوف؛ فطلَبُ يد بانسي أوزموند
 لكن التفهُّم البالغ الذي أخفاه تحت متر مظهرٍ يو حي بمظهر الحرص على على (أفضل قرارار، قد أتى لصالحه.
صاح: (أنا لا أرى بأنني ملزم بأن آخذذ السيد أوزموند بالاعتبار كيّيراً!). ـ (كلا، لكن يجب عليكَ أن تأخذها هي بعين الاعتبار. أنت تقول بأنكَ صديق قديم لها: فهل ستجعلها تعاني؟).
ـ (مستحيل).



 ثم أضاف بصوته الناعم وهو يتجه نحو الباب: (لكنتي أخشىى أن يكون

السيد أوزموند قاسياً جداً).
أطلقت مدام ميرليه ضححكةُ جافة.
 كرر نيد غوزييه كلامه ليغادر : (آه، إنها امر أة رائعة!).
 مسبقاً نموذجاً للتعقل، لكنه لم يرَ شيئاً في أي من الوعود التي منحها لمدام

ميرليه تجعل قيامه بزيارة عرضية لمنزل الآنسة أوزموند ليبقى متفائلاً أمر اً غير



 مدام ميرليه فقط في الشهر السابق، وأن اعتقاده عنها بأنها امر أةٌ أُرائعة لم يكن -
 أوزموند إلى أحضانه، مثلما قد تكون هذه العائلة مهيئة بلطفٍ لتستقبلها. كانت بالفعل قد أظهرت نحوه اللطف، وكانت امرأة محترمة لدى أهل الفتاة، حيث كان لها حضور مدهش قليلاُ (اندهشُ غوزيـه أكثر من مرة من كيفية تدبرها لذلك) بكونه وثيقاً بدون أن يكون زائداً عن الحد. لكن الكنه ربما غالى في هذه الميزات. إذ لم يكن هناك سبب معين يجعلها تزعج نفسها من من أجله؛ امر أة لطيفة كانت لطيفةً بالنسبة لكل إنسان، وشعر غوز يـيه بأنه أحمت
 جداً بأنها في الحقيقة كانت تفكر فقط بتحفياته الصغيرة - وإن بدا أنها قالتها


 فاضحة جداً. لكن كان يجب أن يستلطفها لتصدق ذلك.



 ضخمٌ يطل على ساحةٍ صغيرة مشمسة بجوار قصر فارنيزي.

في القصر أيضاً عاشت بانسي الصغيرة ـ قصر على الطراز الروماني، والذي لم يكن بالنسبة للعقل المرتبك لغوزييه المسكين سوى زنزانة. لقد


 يعبق بمآثر تاريخية وبالحرية والخداع والعنف، والذي ذُكر في (ادليل موراي


 يشرف على الباحة الرطبة حيث تو جد نافورة تقذف الماء من كوّةٍ مليئةٍ





 الدقيقة للأفاريز امتلكت مظهراً راقياً جدأ.
لكن غوزييه كان مأسوراً بفكرة أنه في الفترات الرومانسية كانت الفتيات
 إلقائهنّ في الأديرة، يُجبَرْنَ على زيـجاتِ تِ مروّعة.
 المرات في غرف الاستقبال الدافئة والأنيقة المظهر للسيدة أوزموند التي
(1)ليموج: هي مدينة فرنسية اشتهرت لعدة قرون بإنتاجها للادة المينا التي تستخدم في طلاء التحفيات. (المترجة)

كانت تقع في الطابق الثاني．فقد صرَّحَ بأن هذه العائلة كانت متميزة في （التحف الجيدة）، لقد كان ذلك ذوق السيد أوزموند وليس ذوقها إطلاقاً．

 لديهم تحف＂（فرنسية）＂أفضل حتى من تحفر الحفه في باريس ـ بأن لديهم الكثير




 فقال لنغسه بأن（النصيحة＂）دلّتْ على（الأموال）＂، وأن حقيقةَ أن جيلّ جيلبرت أوزموند أسس أرقى غنائمه أثناء فترة إفلاسه أثبت اعتقاد ألاده الأثير－وهو أن جامع التحف سيكون فقيرأ باختياره لو يصبر فقط．
 جدران الصالون؛ كانت هناك ثلاث أو أربع تحفـ تاقت عيناه فعلاُ إليها．بعد

 تخطّى العتبة بأن كل شيء على ملى ما يرامٌ دائماً．兼类类

## المْصل 37

لم تكن بانسي موجودة في أولى الغرف، وهي حجرة كبيرة ذات سقف مقعّر وجدران مغطاة بالحرير الدمشققي الأحمر العتيق، بل كانت هنا هنا السيدة
 جماعة من أكثدر أصدقائها ألفة وقد تجمعوا حول النار . ساد الغر الغرفة سرورٌ
 الحالة، من المفروض أن تكون بانسي في الغرف المجاورة التي تليها، ملاذ الزوّار الأصغر سناً حيث قُدِّمَ الشاي.
وقف أوزموند أمام الموقد وهو مستند إلى الوراء ويداه خلفه، وإحدى قدميه مرتفعة وكان يحاول تدفئة العقب. انتشرَ بالقرب منه ستة أشنا أشخاص



 على الشكليات والذي رغم أنه كان هو أيضاً مدركاً بشكل استئهـا الزوجة وليس الزوج هي من أتى لرؤيتها؛ توجّه ليصافحه. مدَّ أوزموند يلد يلـي

t.me/soramnqraa اليسرى بدون أن يغير وضعيته. ـ (كيف حالك؟ إن زوجتي في مكانٍ ما هنا). قال غوزيـه بمرح: (لا تخف، سوف ألجدها ألما) . مع ذلك، فقد تحرَّجَ أوزموند؛ إذ لم يشُعر أبداً في حياته بأن أحداً تطلّع

إليه بشكلٍ مؤثّر بهذه الطريقة. فكَّرَ غوزييه في سرّه: (لقد أخبرَتْهُ مدام ميرليه، ولم يعجبةٍ الأمر ).
لقد تمنى أن تكون مدام ميرليه موجودة، لكنها لم تكن على مرآه، ربما كانت في إحدى الغرف الأخرى أو أنها ستأتي لاحقاً. لـ يُسَرّ أبداً بـجيلبرت


 (رأيتُ تحفةً رائعة ظريفة من كابوديمونتي) (1)

 ـ (أتمنى بأن لا تفقد اهتمامكَ؟). ـ (بالأوعية والأطباق؟ نعم أنا أفقد اهتمامي). نسي غوزييه لوهلةٍ حساسية موقفه. ـ (أنتَ لا تفكر بالتخلمي عن تحفةٍ أو اثنتين؟) (ك) . قال أوزموند وعيناه لازالتا في عينيّ ضيفه: (كالا، لا أفكر بالتخلي عن أي شيء مطلقاً). علّق غوزييه بمرح: (آه، أنت تريد أن تحتفظ لا أن تضيف). - (بالضبط. فليس لدي شيء أرغب بمبادلته).

كان غوزييه المسكين مدركاً بأنه احمرَّ خجلاً، كان منزعجاً الانتقاره
 همهمته لم تكن مسموعة جزئياً وهو يستدير مبتعداً.
(1) كابوديمونتي: هو مصنع للخزفِيات في إيطاليا ابتكر نوعاً من الحزف ما بين عامي 1743


توجه نحو الغرفة الملحقة والتقى بالسيدة أوزموند وهي خارجة من المدخل العميق للباب.
كانت ترتدي فستاناً مخملياً أسود اللون. لقد بدت شامخة ورائعة،

 زوجها الصغيرة الغالية، والذي كان مبنياً جزئياً على نظرته لشُخصيةٍ جميلة،







 أدهشُتْ رجلَنا الشُاب كصورة بورتر يه لسيدةٍ كريمة.



 (إنها تجلس هناك بجوار النار ترتدي الور بي وي وليس لديها أحد تكلمه).
 بعد ستة أقدام منها) .
ترددت أيضاً السيدة أوزموند أيضاً: (إنها ليست مرحة جداً ولا تحب الناس البليدين).

ـ (وستكو ن لطيفةٌ معي؟ آه، ذلك قاسٍ الآن!).
 ـ (وكذلك زوجكِ)

 قالت وهي لا تزال مبتسمة: (هذا ما أقوله له).
واصل غوزييه الحديث وهو ينظر بكابَبة خلفه: (أريد بعض الشـائي).

 أتحرّق لأتحدث قليلاُ للآنسة أوزموند).
قالت إيز ابيل وهي تستدير مبتعدةً: (آه، في هذا أنا لا أستطيع مساعدتكَكُ!).









بجوار هما بشكلٍ كئيب وهو ير اقب حبيبة قلبه الصغيرة.
 الفتاة الصغيرة المطيعة التي أُرست قبل ثلاث سنوات في فلور نسا لتا لتججوّل

لمسافة قصيرة في الكاشينه بينما تحدَّتَ والدها والآنسة آرتشُر معاً عن أمورٍ مقدسة بالنسبة للأكبر سنأً. لكن بعد قليل سندرك؛ أنه إن كانت بانسي في





 تكن هناكُ صفة من أي نوع في هذه السيدة الشـابة لم يكن قد لـ لا حظها ولا وأطلق
 الحال تماماً. واعتاد على أن يقول لنفسه: (كلا، إنها فريدة - إنها فريدة بشا بشكلٍ مطلق)، ويمكنكَ أن تكون متأكداً مثلاً بأنه ما كان كان ليعترف لكَ كَكَ بأنها كانت



 الإسبانيات. كان ذلك كافياً بالنسبة لإدوارد غوزيبه الذي الني رآها بشُكلٍ مرح



 كان قِلقًا بهذا الشكل. لقد كانت شابة مثالية، ولم يتمكن شخصٌ من عمل
(1) فيلانكيث: هو دييغو فيلانكيث، رسام إبسانيعاشي في القرن 17. أصبح رسام بلاط اللك الإسبانِفيليب الرابِع ورسمبور تريهات اللـك وبناتهالأميرات. (المرَجتة)

التحقيق اللاز م بشُأن هذه الشُابة لإلقاء الضوء على أمرٍ كهذا. شـابة كان غوزييه قد حلم بها دائماً ـ شابة لم تكن أيضاً فر نسية، لأنه شعر بأن هذه الق القو مية كانت

 غالباً. شابة أميركية ـ ماذا يمكن أن يو جد أفضل من ذلك؟ ستّ ستكون صريحة
 و لا أن تؤ خذ إلى المسرح لتتفر ج على كوميديا الأخلاق (1). لم يتمكن غوزي كما بدا الأمر من أن ينكر بأنه سيكون انتهاكاًا للضيافة أن يستميل مباشرةً هذه المحخلوقة غير المتصنّعة، لكنه الآن كان في خطرٍ وشِ رشيك من أن يسأل نفسه إن كان حسن الضيافة هو أكثر شيء مقدس في الحياة. ألم تكن العاطفة التي


 قبل مدام ميرليه، ما كان لينقل هذا البلاغ إلى بانسي، إذ لن يكا يكون جزا جاء أِ من
 حبها ذلك الشاب الجذاب، وأن كل إعاقات الحال هذه قد انتهت بانفعاله. ماذا كان جيلبرت أوزموِند قد عنى بتقديمه إصبعين من يده اليسرى؟ إن
 للغاية بعد أن استجابت الفتاة التافهة ذات المكياج المبهرج الوردي لنداء والدتها التي دخلت لتقول بابتسامةٍ متكلْفة واضحة لغوزيـيه بأن عليها أن تختطفها لتحتفل بالنجاح.
غادرت الأم والابنة معاً، والآن بقي عليه فقط أن ينفرد قليلاً مع بانسي.
(1)كوميديا الأخلاق: هي نوع من المسرحيات تهجو فساد وتصنُع أخلاق طبقة اجتاعية معينة. (المترجمة)

لم يسبق أن تواجد لو حده معها أبداً، لم يتواجد أبداً لو حده مع فتاةٍ شابة. لقد كانت لحظةً عظيمة، بدأ غوزييه المسكين يربت جبهته ثانيةً.
كانت هناك غر فة أخرى خلف الغر فة التي وقفا فيها ـ غرفة صغير انيرة تُ كر كت مفتوحة ومُضاءة، لكنها بقيت فارغة طوال المساء لكون الرفاق لما لم يكونوا كثيرين. كانت لحد الآن فارغة، كانت مفروشة باللون الأصفر الباهتا وفيها مصابيح عديدة، وبدت عبر الباب المفتوح بأنها المحفل المناسب للمبان للحب


 البعيد من الغرفة.
خطر له لوهلةٍ بأنها كانت خائفة ـ خائفة جداً من أن أن تتحرك كـ ربما. لكن
 فعلاً عن ذلك. بعد ترددٍ مفرط سألها إن كان يمكنه الذهاب وابِ ورؤية الغرفة
 هناك مع أوزموند ليعاين الأثاث الذي الذي كان الـي من عها
 في الحقيقة)، وهي تركيب كلاسيكي ضخم بشم من ذلك العهد. شعر أنه بهذا التصرف أنه بدأ يناور.
قالت بانسي: (يمكنك الذهابه، بالتأكيد، وإن أحببتَ سأريك إياها).
إنها لم تكن خائفة ولو قليلاً.

همهم غوزيِه: (إن ذلك بالضبط هو ما تمنيتُ أن تقولينه. أنت لطيفة جداً).
فدخلاهها سويةً. رأى غوزييه بأن الغرفة قبيحة جداً في الحقيقة وبدت

ويبدو أن الفكرة نفسها قد انتابت بانسي، فقالت: (إنها ليست لأمسيات الشتاء، إنها لأمسيات الصيف. إنه ذوق بابا، فلديه ذوق كبير ). فكر غوزييه بأن لديه الكثير من الذوق، لكـن الـون القليل منه كان شيئاً سيئاً جداً. نظر حوله، وبالكادعرف ماذا يقول في موقفٍ كهذا.
فسألل: (ألا تهتم السيدة أوزموند للطر يقة التي يتم بها ترتيب غرفها فـا أليس
لديها ذوق؟).
قالت بانسي: (أوه، نعم، إنها تهتم كثيراً، لكنها تهتم أكثر بالأدب - ألها وبالجدال. لكن بابا يهتم أيضاً بهذه الأمور. أعتقد بأنه يعرف كل شتيء).

 له ومع كل احترامي للسيدة أوزموند الفاتنة جداً..... فذلك فـك ...). فقال الشاب: (فذلك لكي أرالكِ!). ورفعت بانسي عينيها المرتبكتين قليلاً: (لتراني؟)
كرر غوزيـه وهو يشعر بنشوة الانفجار مع التحكم: (لكي أرالِ ذلك هو
ما أتيتُ لأجله).
وقفت بانسي وهي تنظر إليه بوضوح، لم يكن هناك حاجة للاحمرار
ليجعل وجهها أكثر خجلاُ.
ـ ــ (اعتقدتُ بأنه كان لأجل ذلك).

قالت بانسي: (لا يمكنتي القول. لم أعلم بذلك. أنت لم تخبرني). ــ (كنتُ خائفاً من أن أضايقكِ).
همهمت الفتاة الشابة وهي تبتسم وكأنّ ملاكاً قَلّها: (أنتَ لا تضايقني). سأل غوزييه برقةٍ جدأ وهو يشعر بالسعادة البالغة: (أنتِ تحبينتي إذن يا

فسارا نحو رف الموقد حيث وُضعت الساعة الإمبراطورية الكبيرة الفاترة. كانا على مودة في الغرفة وبعيدَيْن عن المراقبة من الخارج. بدت النبرة التي قالت بها تلك الكلمات الثلاث بالنسبة له همس الطبيعة نفسها، وإجابته الوحيدة كانت أخْذَ يدها وإمساكها للحظة. ثم رفعها إلى شفتيه. فاستسلمتْ، ولا تزال على ابتسامتها النقية، والو اثقة التي كان فيها شيء من
 يمكن أن يحدث أي شيء! لقد كانت مستعدة ـ لقد كانت مستعدة دائماً،
 تحدّرت الكلمات سقطت كالخوخة من الشجرة المهتزَة. شُعر غوزييه بأنه لو كان سيجذبها نحوه ويأخذها بين أحضانه لكانت ستستسلم بلا كلمة، ولكان سيرتاح بلا جدال، وستكون هذه في الحقيقة تجر بة مندفعة في غرفة الـد الجلوس الإمبراطورية الصفراء. لقد كانت تعرف بأنه لأجلها قد أتى، وأيضاً كسيدةٍ صغيرة بارعة اختطفَنَهُ!

فهمهم وهو يحاول أن يصدق بأن في النهاية كان يو جد شيء كهـئ كا كا كحسن ضيافة: (أنتِ غالية جدأ بالنسبة لي).
نظرت لوهلةٍ إلى يدها حيث كان قد قبّلها.

 قالت بانسي: (أعتقد بأنك يجب أن تتأكد). همس غوزييه في أذنها: (آه، يا عزيزتي، حالما أتأكد منكِ! ). عندئذٍ استدارت عائدةً إلى الغرف الأخرى بهيئةٍ من الثبات القليل والذي بدا أنه يشير إلى أن تجاذبهما كان فورياً.

في تلك الأثناء أدركت الغرف الأخرى لوصول مدام ميرليه، التي أينما


 ملحوظة. كان هناكُ شُيء محترم ولطيف ومرح ومطْمُمْن يشّع في هلونئها، وعندما يتلفت الناس فذلك بسبب الهدوء الفجائئي. في هذه المناسناسبة، قامت


 فهما يبديان دائمأ أمام العلن تقديراً رسمياً معيناً للملا حظات العات العادية - ومن ثم
 قد أتى هذا المساء.
قال أوزموند: (لقد وصل منذ ساعةٍ تقريباً. لكنه اختتى). - (وأين بانسي؟)
 قالت مدام ميرليه: (ربما يكون بينهم) .

 النبرات.
ـ (نعم، أو أن أقول له بأنني أخبرتكَ بما يريد، وأن ذلك لا يِير اهتمامكَ كثيراً).
 أريده. أخبريه بأنني أكره عرضه بالزواج).

ـ (لكنكَ لا تكرههه).
ـ (لن يعني ذلك شُسيئاً فأنا لا أحبه، وقد جعلتُ بنفسي يرى ذلك هذا المساء. لقد كنتُ فظّاً معه عن قصد. إن ذلك النوع من الأشخاص هو إزعاعٌ

كبير. لا حاجة للعجلة).
ـ ( سوف أخبره بأنكَ ستأخذ وقتكَ لتفكر بالموضوع) . ـ (كلا، لا تفعلي ذلك، فسوف يتُّبث بالموضوع). ـ ( إن أتنيتُه عن عزمه فسوف يفعل الشيء نفسه) .

 لعبة أْخرى، وذلك سيتركني مطمئناً، فأنا أكره التحدث مع حمار ).

ـ (هل هذا هو ما تطلقه على غوزييه المسكين؟؟).
ـ ـ (أوه، إنه مزعج... هو وتُتحفه الإيطالية التي لا تنتهي).
أرختت مدام ميرليه نظرها وابتسمت قليلاُ.

- (إنه رجل محتر م. إن له طباعاً رائعة. وأخيراً، له مور مد مالي قيمته أربعين

ألف فرنك!).
انفجر أوزموند في الكلام: (إن ذلك بائس ـ أرستقراطي بائس. ليس ذلك
هو ما حلمتُ به لبانسي).
ـ (حسناً إذن. لقد وعدني بأن لا يتحدث إليها).
سأل أوزموند وهو شارد الذهن: (وهل تصدقينه؟). ـ (تماماً. لقد فكّرَتْ بانسي به كثيراً، لكنتي لا أعتقد بأنكَ تعتبر ذلك مهماً). ـ ( أنا لا أعتبره مهماً إطلاقاً، ولكنتي أيضاً لا أصدق بأنها فكرت به).

قالت مدام ميرليه بهدوء: (إن هذا الرأي مريح أكثر ) . ـ (هل أخبرَتْكِ بأنها تحبه؟؟)
أضافت مدام ميرليه بسرعة: (ماذا تظنّها؟ وماذا تظنتي؟؟ (هـج ). رفع أوزموند قدمه وكان يسند كاحله النحيف على الر كبة الأخرى ى؛ أمسك
 من عمل حلقة ـ و حدّقَ قليلاً أمامه.



 ـ ــ (أنا لا أرى أية مشكلة. لكن بر غـم ذلك، فقد نصحتُكَ بَ بأن لا تتخلص من

اللسيد غوزييه. احتفظ به، فقد يكون مفيداً) .



 كثيرة بالنظر حو لها بو جهٍ خالٍ من التعابير .
 رأت بانسي تخرج من الغرفة الملحقة يتبعها إدوارد غوزييه. تقدمت الفتا الفتاة بضع خطوات ومن ثم توقفت وو قفت وهي تنظر إلى مدام ميرليه وإلى والد الدها. واصلت مدام ميرليه كلامها مع السيد أوزموند: (كان يتحدث إليها) .

لم يلتفت رفيقها أبداً. ـ (وسبب ذلك يعود إلى حدّ كبير إلى تصديقكِ بوعوده. يجب أن يكون حصاناً... كي يُضرب بالسوط).

> ـ ـ (إنه ينوي أن يعترف. الر جل الصونير المسكين! !).

كان الآن يرمق ابنته بنظر اتٍ حادة، فهمهم وهو يستدير مبتعداً: (لا يهم). بعد وهلةٍ اتجهت بانسي إلى مدام ميرليه بطريقتها البسيطة من التأدّب غير المعهود. إن استقبال هنه السيدة لها لم يكن حاراً أكثرُ، إذ قامت فقط وهي تنهض من الأريكة بمنحها ابتسامة ودودة.
قالت المخلوقة الشابة بلطف: (لقد تأخرتِ كثير اً). ـ (يا طفلتي العزيزة، أنا لا أتأخر أكثر عن موعدي)
لم تكن مدام ميرليه قد نهضت لتكون عطوفة على بانـي بانسي بل تو جهت نـحو إدوارد غوزييه. لقد أتى ليقابلها و كأنه ليخلّص ضميره بسرعة. فهجمس: (لقد

تحدثتُ إليها!).
ـ ـ ( (أعلم أخبرَتْكِ؟؟ يا سيد غوزييه).

ــ (نعم) أخبرَتْني. تصرَّفْ بشكلٍ لائق لبقية الأمسية وتعال لرؤيتي غداً في الساعة الخامسة والربع).
لقد كانت متجهمةً، وكان هناك في الطريقة التي أدارت بها ظهرها له قدر من الإهانة جعلَتهُ يهمهم بلعنةٌ مهذبة وكان
لم تكن له نية ليتحدث إلى أوزموند؛ فلا الز مان ولا المكان كان كانا منا مناسبين.
 عجوز . فجلس إلى الجانب الآخر منها.
 ابتدأ الحديث مع السيدة أوزموند: (لقد قلتِ للتو بأنكِ لن تساعدينـيني. ربما ستشعرين بطريقةٍ مختلفة عندما تعلمين.... عندما تعلمين...!).

فقابلت إيزابيل تردده بالقول: (عندما أعلم ماذا؟). ـ (بأنها موافقة). ـ ـ (ماذا تقصد بذلك؟). ـ ــ (حسناً. إننا تفاهمنا)
قالت إيزابيل : (إنها مخطئة. فذلك لن ينفع).

حدق غوزييه المسكين فيها بشبه تَوَسُّل وبشُبه غضبن (إنها وأُصيب باحمرار فجائي للوجه نتيجة إحساسه بالجرح
 برغم كل ذلك؟ ليست هذه هي الطريقة التي أحترمُها عادةً. إذ بإمكاني أن أتزوج عشرين مرةُ).
أضافت إيزابيل وهي تبتسم بلطف: (من المؤسف أنكَك لم تفعل ذلك ولك لا أقصد عشرين مرة، وإنما مرة واحدة وبشكلِ مريح. أنت لستَ غنياً بشكل يكفي بانسي).

- (إنها لا تهتم إطلاقاً لمال الشخصى) (


 رسميات وأشغل هو نفسه في العشر دقائق التالية بالتظاهر بالتفرج على مجموعة جيلبرت أوزموند من المنمنمات والتي رُتبت بدقة علي الئى مجموعة



 الضحك عليها.

بحث مجدداُ عن بانسي، لكنها كانت قد اختفت. و أصبحَتْ رغبته الرئيسية الآن هي أن يخرج من المنزل .

 ستبرر رأيهم المتدني عنه.
فابتدأ الكالام: (لقد لجأتُ إلى السيد أوز ألـوندند قبل قليل بينما ما كان يجب أن أفعل ذلك. لكن يجب عليكِ أن تتذكري موقفي). أجابت بفتور: (أنا لا أتذكر ما قلتَهُ).

لم تجب لو هلة. ثم قالت بنبرة مختلفة: : لن أساعدكَ ليس لأنني لا لا أرغب
بذلك بل بسساطة لأنني لا أستطيع ذلك! ألُوباً .

ـ (لو استطعت، قليلاُ فقط، فلن أتحدث ثانيةٌ عن زوجلكِ إلا كملاكك).

(إن هذا الإغراء كبير ).
 ما أنه كان قد عر فها وهي طفلة، ومعٌ ذلك كانت النظرة حادّةً أكثر مما أحبَّ. وغادر.

米兼

## المْصل 38

ذهب في اليوم التالي ليرى مدام ميرليه. ولدهشته، سمحت له بسهولة



 تلك النبرة، وإن كان سيتمالك نفسه فيمكنه أن يصل إلى سعادته. لم يكن



 تنفع محاولة حدوثها بالقوة.
أحَسَّ غوزييه بأن موقفه في هنه الأثناء سيكون أكثر المواقفَ إزعاجاً فياً في



 نفسه من سيكتب عندما سيكون لديه شُيء قد يَسِعَد السيد غوزيـيه بسماعهـ
 مطلقاً).

ـ (أنا راغبٌ تماماً بمنحه فر صة ليقول لي ذلك! ).

النُهر القادم، أقل ما يمكن، واترُّك الباقي لي). ـ (أقل ما يمكن؟ ومن سيحدد هذا الممكن؟؟).
ـ (دعني أنا أحدده. اذهب في مساءات الخميس مع بقية الناس، لكن لا
 كل شيء، فلديها طبيعة بسيطة وهادئة وستأخلذ كل شيء وبئ بهدوء). لقد قلق إدوارد غوزييه بشأن بانسي كثيراً، لكنه فعل مثلما أُشير عليه،

 بشكل يمكن احتماله. كان أوزموند، كالعادة، في الغرفة الأولى قرب النار وهو يحدق مباشُرةً على الباب بحيث اضطر غوزييه إلى أن يذهب ويتحدث إليه كي لا يكون غير مهذب بشكلٍ واضح
قال والد بانسي وهو يضيّق قليلاً عينيه الثاقبتين المدر كتين: (أنا مسرور بأنكَ تلقيتَ الإشُارة).
_ ( أنا لا أتلقّى إشُارة بل تلقيتُ رسالة كما هو في العادة أن يحدث على
ما أعتقد).

## ـ (أنتَت تلقيتَ رسالة؟ من أين حصلتَ عليها؟).

بدا لغوزييه المسكين بأنه كان يُهان، وانتظرَ قليلاُ وهو يسأل نفسه ما مقدار
ما يجب على العاشق الحقيقي أن يُنَلّ؟

 نفسه بأنه تكلم بصر امةٍ قلِلاً.

ـ (أنا لا أدري ما علاقة مدام ميرليه بالأمر . لماذا تستعين بمدام ميرليه؟). ـ (لقد طلبتُ منها النصيحة ــ لا شيء أكثر من ذلك. وفعلتُ ذلك لأنها بدت لي أنها تعرفكَ جيداً).
قال أوزموند: (إنها لا تعرفني جيداً مثلما هي تعتقد) .


حدّق أوزموند على النار قليلاً. ـ (لقد حددتُ سعراً عالياً لابنتي)
 برغبتي بالزواج منه؟؟).
واصل أوزموند كلامه بوقاحة ساخرة كان ان أو أوزموند المسكين سيحترمها لو كان في مزاج آخر : (أنا أتمنى أن أُزوِّجَها زيجةً مناسبة - (بالطبع، أتجرأ وأقول بأن بزواجها مني تكون قلد تزوجت الز أزيجة
 تحبه هي أكثر ).
ـ ( أنا لستُ محجبراً على القبول بنظرياتكَ بخصوص من تحبه ابنتي....) ونظر أوزموند نحو الأعلى بابتسامةٍ خاطفة وفاترة
 واصل أوزموند كلامه وهو الآن ينحني إلى الأمام قليلاً ويرخي نظره إلى عقبيّ حذائه: (ليس لي).
صاح غوزييه بحدة غضب: (لدي وعدٌ منها يا سيد!).

 (أعتقد بأنها لا تتذكر بأنها وَعَدَتْكَ)

كانا واقفين ووجههما تجاه النار. وبعد أن تلفَّظَّ بهذه الكلمات الأخيرة استدار سيد البيت نحو الغرفة.

قبل أن يتسنى الوقت لغوزييه أن يجيب أدركك أن رجلاً نبيلاُ ـ غريباً ـ قد دخل للتو، ولم يُعلَن عن وصوله وفقاً للعادة الرومانية، وكان على وشك ألن أن
 كان للضيف وجه جميل ولحية كثّة وناعمة، وكان من الواضح أنه أنه رجل إنجليزي. قال بابتسامةٍ معبّرة أكثر من ابتسامة أوزموند: (من الواضح أنكَ لم تعرفني). ـ (آه، نعم. الآن عرفتكَ. لـم أتوقع كثيراً أن أُراكَّ). غادر غوزييه وبدأ بملاحقة واضحة لبانسي. بححث عنها كالعادة في الغرفة



فأظهرت الابتسامة الغامضة نفسها التي لاحظها من قبل. ـ ( لا يمكنكَ أن تتوقع من كل شَخص أن يكون حاراً ميُلكَ). ـ (أنا لا أتظاهر بالبرود، لكنتي هادئ. ماذا يفعل بابنته؟). ـ (ليست لدي فكرة).
سأل غوزييه وهو يشعر بأنها هي أيضاً مثيرة للانفعال: (ألا تبدين أي اهتمام؟).
لوهلةٍ لم تجبب بشيء، ثم قالت بشكلٍ جافـ مع بريق ساطع في عينيها ناقَضَ الكلمة: (كلا!).
ـ ـ (اعذريني إن كنتُ لا أصدق ذلك. أين الآنسة أوزموند؟).


وجد غوزييه صديقته على الفور، والتي كانت مختفية بين مجاميع الضيوف
 مناشداً: (ماذا فعل بها؟ فقد أبلغني بأنها تخلت عني).
قالت إيزابيل بنبرة واطئة وبدون أن تنظر إليه: (إنها لم تـتخلَّ عنكَّ) ـ (آه، أشُكركِ على ذلك! والآن سأتر كها وشأنها طالما تعتقدين ذلك

مناسباً!).
عندما رأى لونها يتغير، بالكاد تكلم إليها. فأدرك أن أوزموند كان قادماً

 قال زوجها: (لقد جلبتُ لكِ صديقاً قديماً يا إيزابيل) . رغم أن وجه السيدة أوزموند قد اكتسى بابتسامةٍ، إلا أنه كان كو جه صديقها القديم، ليس مطمئناً.
قالت: (أنا سعيدة جداً بأن أرى اللورد واربيرتون).

 تلاحظ ما فعله. في الحقيقة ـ ولكل تنصفه ـ تو قفت إيزابيل لبعض الوقت عن مراقبته تماماً. فقد كانت مرتعدة وبالكاد عرفت إن كان ما شع إنرت به هـ هو

 الرماديتان لا تزالان تمتلكان سمتهما الأصلية الحساسة بالحتان الحتفاظهـما بيصيرة وصدق خالصين تماماً. كان أكثي (رزانة)" من ذي قبل وبدا أكبر سناً، وقف هناك بئبات جدأ وبشكل متزن.
قال: (أعتقد بأنكِ لم تتوقعي رؤيتي. لم أصل إلّا للتو . حرفياً، وصلتُ إلى

هنا فقط هذا المساء، كما ترين. لم أضيّع وقتاً بالمدجيء وتقديم احتراماتي

قال أوزموند لزوجته: (إن سمعة أيام الخميس قد امتدت إلى إنجلتر الـنـ كما
ترين).
قالت إيزا ابيل: (إنه لكرمٌ من اللورد واربيرتون أن يأتي بهذه السرعة، لقد تشرفنا كثيراً).
واصل أوزموند كلامه: (آه، حسناً، إنه أفضل من السكن في واحدةٍ من
تلك الفنادق المريعة).
ـ (إن الفندق يبدو جيداً للغاية، أعتقد بأنه هو نفسه الذي رأن رأيتكَ فيه منذ أربع سنوات. أنت تعرف بأن لقاءنا الأول كان هنا في روما، لقد مرّ وقتٌ

طويل).
ثم سأل سيادة اللورد مضيّفَه: (هل تتذكر أين ودعتُكَ؟ لقد كان في الكابيتول، في الغرفة الأولى).

 أنها أصبحت بطريقةٍ أو بأخرى ذكرى حزينة، ولم أهتم أبداً بالعودة حتـا حتى اليوم).
واصل صديقها القديم حديثه لإيزابيل: (لكنتي علمتُ بأنكِ تعيشُين هنا، وأؤكد لكِ بأنني فكرتُ فيكِ دائماً).

 علّق أوزموند بأدب: (سنكون سعداء برؤيتكَ في أي وقت) الـَ
 شهر بأن رحلالتي قد انتهت حقاً).

قالت إيزابيل التي قدّرَتْ مسبقاً بكفاءتها النادرة ما يعني الالتقاء به ثانيةً بالنسبة لها: (لقد سمعتُ عنكَ من حينٍ لآخر ).
ـ (آمل أنكِ لم تسمعي ما هو مسيء، فحياتي رتيبة تماماً بسُكلٍ ملفتِ للنظر).
أثـار أوزموند: (مثل فترات الحكم السعيدة في التاريخ) .


 كانت كل شيء عدا أنها لم تكن عفوية - وهو عيبٌ من المحتميل المي أن اللورد


 إعجابٍ بكر مه: (أخشى بأنكَ ستخسر الكثير ! ).
 أصبحت بالتدريج أكثر جدية (أنا حقاً سعيد للغاية برؤيتكِ) . ـ (ذلك رائع جداً. أنت لطيفٌ جداً) . ـ (هل تعلمين بأنكِك تغيرتِ..... قليلاًّ؟).

ـ (أنا لا أعني طبعاً نحو الأسوأ؛ ومع ذلك كيف يمكنتي أن أقول نحو الأحسن؟).
ردت بشُجاعة: (أعتقد بأنه لن يكون لدي تحرّج من قول ذلك لكَّك).
 وجوديء أتباهى به).

فجلسا، وسأَلْهُهُ عن أخواته، مع أسئلةٍ أخرى مملة بعض الشيء. وأجاب







رالف تاتشيت معي).

$$
\begin{aligned}
& \text { كانت دهشة إيزابيل كبيرة. } \\
& \text { ـ ــ (جلبتَه معكَ؟). }
\end{aligned}
$$

ـ ( إنه في الفندق. كان متعباً جداً ليخرج، فذهب إلى النوم). قالت على الفور: (سأذهب لرؤيته).



أجابت إيزابيل: (أنا معجبةٌ بر الف كما هو شأني دائماً. لكن لماذا أتى إلى
روما؟).
كان التصريح رقيقاً جداً لكن السؤال حاد قليلاُ. ـ (لأنه موشُكٌ على الانقضاء يا سيدة أوزموند) .





جاردن كورت ووجدته مريضاً جداً. كانت حالته تزداد سوءاُكل عام، والآن قد
 فقد كان البيت حاراً مثل كالكوتا. مع ذلك، خططر في ذهنه فجأة أن يتجه نحو



 على الأقل أن يسافر بحراً ليتفادى الإعياء، لكنه قال بأنه يكره البحر وأنه يور أله

 إن رالف المسكين هادئ الآن. غادرنا إنجلترا قبل أسبوعين، وساءت حالته


 شاباً ذكياً، لكنه لم يكن ليصغي. لو سمحتِ لي ألن أن أقول بأنني أعتقد بأنه وقت غريب للغاية أن تُقرر فيه السيدة تاتشيت الذهاب إلى أمير كا).
 ـ (إن خالتي تفعل ذلك في أوقات محددة ولا تدع شيئاً يثنيها عن عزمها. فعندما يحين الموعد، تنطلق. أعتقد بأنها ستنطلق لو كان رالف يحتضر ). قال اللورد واربيرتون: (أعتقد أحياناً بأنه يحتضر ). وثُبت إيزابيل : (إذن سوف أذهب إليه الآن).

 القطار بصحة جيدة بشُكلٍ خاص، ففكرة وصولنا إلى روما ـ إنه معجب جداً

بروما، تعلمين ذلك ـ قد منحته القوة. قبل ساعة، عندما حييته تحية المساء،
 ما أقصده. أنا لم أقل له بأنني آتٍ إلى هنا، فلم أقرر ذلك حتى حتى بعد أن أن افترقنا.
 الخميس بالذات. فخطر في ذهني أن آتي وأخبركِ بأنه هنا، وأبلغك الأفضل أن لا تنتظريه يتصل . أعتقد بأنه قال بأنه لم يكتب لكِ لِ
 واربيرتون. لقد بدت، عندما جلست هناكاك، كطائر محبوس. أضاف زائر ها بسُجاعة: (بالإضافة إلى ذلك، فأنا أردتُ أن أراكِ ).
 أفكر بأنه بين تلك الجدران السميكة لجاردن كورت).
 ـ (وأنتَ ذهبتَ لتراه. أنت لطيفٌ للغاية). قال اللورد واربيرتون: (أوه، ياعزيز تي، لم أفعل شيئاً).
 يتحدث عنكَ كرجل دولة عظيم، وأنا دائماً أرى اسمكَ فكَ في صحيفة التَ التايمز


 أقول له بأنه آخر رجل من حزب المحافظين، وهو يطلق عليّ ملك القوط ــ ـلـو
 الشـخصي. ها أنت ترين بأن الحياة لا تزال تدبّ فيه).

كان لدى إيزابيل الكثير من الأسئلة عن رالف، لكنها امتنعت عن أن تسألها كلها. فقد كانت ستستوثق بنفسها يوم غد. شعرت بعد قليل بأن اللورد

 كانت قادرة على قول ذلك بلا مرارة. لقد كان بالنسبة لها فيما مضى مثالاً
 من جديد هدّدها في البداية بمتاعب جديد ريدة. لكنها الآن كانت مطمئنة؛ فقد تمكنت من رؤية أنه راغبٌ فقط بأن يقيم معها علا علاقة طيبة بـا بحيث
 للانتقام طبعا؛ فليس لديها شك بر برغبته بمعاقبتها بإظهار الخذلان؛



 الذين كانوا أحرارأ دائماً بغمس أنفسهم في المياه الشافية من الأحداث.

 وقتٌ ظريف جداً. وأخبرها بأنه اندهش بشد الندة بسماعه عن زواجها، وأنه كان مما يبعث على السرور بالنسبة له أن يتعرف إلى السيد أوزموند ـ لأنه يمكن القول بأنه لم يتعرّف عليه كثير آ في المناسبة الأخرى الْي
 كان السيء الوحيد الذي أشار إليه بأنهما كانا صديقين قديمين، صديقين هقربين.
وكان كالصديق المقرّب كثيراً عندما قال لها فجأة بعد توقفِ قصير عن

الكلام شغله بالابتسامة وهو ينظر حوله كشخصٍ مستمتع في حفلة قروية بلعبة بريئة كلعبة الحزورات: (... حسناً، الآن، أعتقد بأنكِ سعيدة جداً وما إلى ذلك؟).

أجابت إيزابيل بضححةٍ سريعة، فنبرة ملاحظته قد أدهشتها كلهجةٍ كوميدية: (هل تعتقد بأنني إنْ لم أكن سعيدة كنتُ سأخبرك؟ ؟). ـ (حسناُ، لا أعلم. لا أرى هناك مانـ انعاًّ). ـ ( إذن أنا سعيدة. لحسن الحظ أنا سعيدة جلاً رغم ذلك).

 ـ (تعنين بأنه هو من نظّمه؟). ـ ــ (نعم، فلم يكن شيئاً عندما أتينا إليه). ـ ــ (لا بدّ وأنه بارعٌ جداً) قالت إيزابيل: (لديه عبقرية في التنجيد). ـ (هناك موضة كبيرة لذلك النوع من الأشياء في الوقت الحالي. لكن لا لا بدّ وأن لديكِ ذوقاً خاصاً بكِ) .
ـ ( أنا أستمتع بالأشياء عندما تُنجَز، لكن ليست لدي أِيا أفكار . لا يمكنتي أن أقترح أي شيء).
ـ ـ ( (هو اعل تعنية في بعظنكِ تقبلين الأحيان). يقتر حه الآخرون؟).

ـ (ذلك أمر من الجيد معرفته. سوف أقترح عليكِ شيئاً) .
 كخطوة أولى؛ أود على سبيل المثال أن أقدمكَ لبعض هؤ لاء الناس ).

ـ (أوه، أرجوكِ لا تفعلي ذلك. فأنا أفضّل أن أجلس هنا، ما لم تقدمينتي

ـ (الفتاة التي تتحدث إلى الشاب المتورّد الو جه؟ إنها ابنة زوجي) ـ (إن زوجكِ رجل محظوظ. يا لها من صبية صغيرة محبوبة!). ـ (لا بدّ أن تتعرف إليها).



 قالت إيز ابيل بمرحِ لطيف: (ومع ذلك أجلده تغيير اً كبيراً أن أكون متزوجة) ـ ( (إنه يؤثر في معظم الناس أكثر مما أثرّ بكِ. فأنا لم أنخر ط في ذلك كما
ــ (إنه قليلاً ما يدهشني).

أضاف ببساطة أكثر : (يجب أن تفهمي ذلك يا سيدة أوزموند. لكنني أريد فعلا أن أتزوج).
قالت إيزابيل وهي تنهض: (يجب أن يكون الأمر سهلاً جـداً) .

 الذي احتملَه هو بكر مليستدعي انتباهها لعدم مساهمتها آنذاك في تيسير الأمر . في تلك الأثناء، كان إدوارد غوزييه قد جلس على أحد الكراسي العئمانية

 قال غوزييه: (إنه لورد إنجليزي، ولا أعرف أكثر من ذلك).

ـ (أتساءل إن كان سيتناول بعض الشاي، فالإنجليز مولعون جداً بالشاي).
 قالت بانسي: (لا تتحدث بصوت عالٍ... فسيسمع كل شخصر) .
 في الحياة هو أن تتمني الإبريق أن يغلي).
 فتنهدت ثثقل مسؤوليتها.
_ (هل تعلمين ماذا قال أبولكِ لي تو أُ؟ بأنكِكِ لم تعنِ ما قُلتِهِ قبل أسبوع) . ـ ( أنا لا أعني كل شيء أقو له. كيف يمكن لفتاةٍ شابة أن تفعل ذلك؟ لكـ لكنتي

أعني ما أقوله لكَّ).

قالت بانسي مُظهِرَةٍ أسنانها الجميلة بابتسامةٍ جامدة: (آه، كلا، أنا لا

 _ (ماذا فعل بكِ؟).
_ (لقد سألني ماذا فعلتَ أنتـ بي، و أخبرتُه كل شيء. ثم منعني من الزواج منكَ).

ـ (أوه، بلا، يجب علي أن أهتم في الحقيقة. فلا أستطيع أن أعصي بابا). ـ (حتى من أجل أحد يحبكِ مثلما أحبكِ أنا، و الذي تلّعين محبته).
 كلمتين في أعماقه الفّوّاحة: (أحبكَ كثيراً).

قالت بانسي وهي ترفع عينيها الجميلتين الغامضتين: (آه، لا أعلم). أنَّ غوزييه المسكين: (أنتِ تخيبين أملي)
 ـ (أرجوكَ أن لا تقول المزيد). ـ (هل سيكون هذا جزائي؟).
 ـ (هل تضحّين بي بهذا الشُكل؟ آه، إن هذا كثيرٌ جدأ!) .
قالت الفتاة بصوتٍ واضح تماماً بما يكفي ليكشف عن اضطراب: (أتمنى
أن تصبر قليلاً).
 واصلت بانسي الكلام: (لن أتخلى عنكَ... أوهلا!). ــ (سيحاول، ويجعلكِ تتزو جين أحداً آخر) . ـ (لن أفعل ذلك أبداً). ـ ( إذن ما الذي نتظظره؟). ترددت ثانبةً.
ـ (سأتحدث إلى السيدة أوزموند وسوف تساعدنا) كانت تشُير إلى زوجة أبيها في معظم الأوقات بهذه الطريقة. ـ ( (إنها لن تساعدنا كثيراً. إنها خائفة). _ (خائفة من ماذا؟). ـ ــ (من والدكِ على ما أعتقد). هزت بانسي رأسها الصغير.

## - (إنها لا تخاف من أي أحد. يجب أن نصبر ). أنَّ غوزييه: (آه، إنها كلمة مريعة). لقد كان متضايقاً بشدة.

أسقط رأسه بين يديه، وجلس، وهو يسنده بمهابة سوداوية، يحدق على السجادة متناسياً عادات المجتمع الراقي. فشعر على وأى الفور بحركةٌ كثيرة
 آدابها من الدير - إلى اللورد الإنجليزي الذي قدميته السيدة أوزموند. ***

## الْمْصل 39

على الأرجح لن يدهش القارئ المتأمل أن رالف تاتشيت كان قد رأى ابنة خالته منذ زواجها أقل مما رآها قبل ذلك الـا


 التي توقَّهُها. لم يهزّ الجدال حِّالِّ حماسة الفتاة في تنفيذ خطبتها وإنما كان على

 الحفاظ على شكلٍ من الصراحة المتبادلة بإحاطة هذا الموضوعِ بِّ بصمتٍ مقدس. لكن كانت هناك خلك خصومة، كما كان رالف يقول لنفسه دائماً ـ كانت

 كانت كريمة جداً ومغرورة جداً فقد مثلت هذه القناعات حقيقةً أكيدة. لكن
 وكان الخطأ من النوع الذي تتذكره النساء جيدأ. فهي كزو جهة لأوزموند لـن لم إنم


 تحذيره، فإن العهد الذي كانت قد أخذَتْهُ والذي لن يعرفه أبداً كان سيلقي

على روحها عبئاً ثقيلاً يجعلها تكرهه. كان تكهن رالف عن المستقبل كئيباً



 لقد علم من والدته بأن إيز ابيل فكرت في في البداية البية بالاحي الاحتفال بز فافها في




 جيميني. إن تلك البساطة في الإجر اءات التي ذكر تُها توَّاُ نتجت إلى الـى حدٍ ما ما من غياب إنسانتين قد نفتقدهما في هذه المناسبة واللتين كانتا ستضفيان عليها فخامة أكيدة.

كانت مدام ميرليه قد دُعيت، لكن مدام ميرليه التي كانت غير قادرة على


 أقل رقة من رسالة مدام ميرليه، تذكر فيها بأنها لو كانت قادرة على عبور الأطلسي لكانت قد حضرت ليس فقط كشاهدة بل كناقدة. كانت عودتها إلى أوروبا قد حصلت بعد ذلك بقليل، والتقت مع إيزابيل في الخريف في في في

 هنرييتا كانت مرغمة لتعلن لإيز ابيل بأنها كانت قد أخذت خلِّ خطوةً لتضع حاجزاً

بينهما. وقد اعتبرَتْ أن من واجبها أن تشير : (ليست المشكلة مطلقاً هو أنكِ تزوجتِ ـ بل المشكلة هي أنكِ تزوجتِهِ هو )؛ وسنرى بأنها بذلك متفقة مع



 الطيب في المشهد واقترح بأنه يجب عليهما أن ينز لا بسرعة إلى إسبانـيانيا أظهرت رسائل هنرييتا من إسبانيا بأنها أكثر شيء نشرَتْهُ لحدِّ الآن قبو لاَ، وكانت هناك واحدة بالخصوص مؤرخة من قصر الحمراء ومعنوَنة (المستنقعات وضوء القمر ") والتي اعتبرَتْ تحفتها.
 ببساطة واعتبار الفتاة المسكينة تمزح. حتى أنها تساءلت إن كان مفهومه للمزاح أو المازحين - والذي هو نفسه مفهومه لحشّه الفكاهي، أليس
 لسعادته الحالية سبب لتشكو لضمير هنريتا المُنتَهَك. كان أوزمانورِند يرى


 طعنت بحرارة ضد هذه الفقرة الأخيرة من الحكم بحيث جعلته يندهس مجدداً لشذوذ بعضي من أذواق زوجتها وتمرا وتمكنت إيزابيل فقط من توني


 الآن فهي تبالي كثيراً.

لم يرها رالف طيلة السنتين التي تلت زواجها، وإن فصل الشتّاء الذي
 لحقتْ به والدته في الربيع، والتي بعد ذلك ذهبت معه إلى إنجلتر اليريا ماذا





 كانت فاعلةٌ بحياتها، وأجابته والدته ببساطة بأنها تعتقد بأنها كانت تستغلها
إلى أقصى حدٍ.

لم يكن لدى السيدة تاتشيت الاهتمام الذي يجعلها تتواصل مع من لا تراه، والآن ادّعت عدم انسجامها الديلة تع ابنة أختها التي نادراً ما تراها الها.
بدا أن هذه الشابة تعيش بطريقةٍ محترمة بما بكفي، لكن السيدة تاتشيت





 كان هناك رأي قويم أكثر من إيزابيل في شخص مدر مدام ميرليه

 ميرليه التي لم تتشاجر أبداً مع أي أحد، والتي تعتقد في الوقت نفسه أن لا

أحد يستحق ذلك، والتي حققتْ معجزة العيشٌ مع السيدة تاتثـيت بصورٍٍ

 عن نفسها منها. رغم ذلك، أضافـا

 شيئأ؛ وكان ضحِراً حتى الموت وهو عون على قمة تلة وأتى فتط لأج أجل التسلية).




 كثيرة، اختارت ملام ميرليه بعد هذا أن تقضي أشهراً أعديدة في إنجلترا حيث الـيث كانت سمعتها غير مشُوبة تماماً. كانت السيدة تاتشيت قد قد جعالِّنْها مخطئة، فهناكُ بعض الأثشياء التي لا يمكن أن تُتْفَر . لكن مدام ميرليه عانـ مانت بصمت،

 هذا المستى كان قد شعر الآن مجدداً كم كان أن أحمق بمهاجمهته للفتاة.







أفكاره الخاطئة ولم تتظاهر بأن طمأنينتها كانت مبر رة؛ فإن ارتدَتْ قناعاً

 تمثيلاً، لقد كان حتى إنذاراً. كانت قد فقدت طفلها، وذلك أمر محزن، لكن ذلك كان حزناً بالكاد تحدئتْ عنه؛ فقد كان هنار كاك المزيد لتتحدث عنه أكثر مما تمكنتْ من قوله لرالف. علاوةً على ذلك، كان ذلك الحدث يعود للزمن الماضي؛ فقد حصل قبل ستة أشهر وأنها قد أزاحت الآن جانباً تلك الذكرى الحزينة.

 وجه الخصوص لدرجة كان يُعتقد، بين العديد من الناس، أن حتى النـي التعرف
 الأسبوع لا يكون الناس مدعوين إليها بطبيعة الحال. لقد عاشت بفخامة مؤكدة، لكنكَ تحتاج إلى أن تكون عضواً في حلقتها لتدر لك ذلك؛ لأك لأنه لم يكن يو جد شيء تندهش منه، لا شيء لتنتقده، لا شيء حتى لتعجب به، في الأحداث اليومية للسيد والسيدة أوزموند.

أحسَّ رالف في كل هذا بيد الزوج، لأنه يعرف بأن إيزا ابيل لا تمتلك الك القا القابلية على توليد انطباعات مدروسة. لقد أدهَُتْهُ بامتلاكها حباً كبيراً للحركة،

 لتستكشف المناطق المجاورة لروما، لتتغلغل في الآثار العتيقة لمجتمعها القديم. في كل ذلك كان هناك حصافة أقل بكثير من الحصافة في الرغبة باستيعاب التطور الذي اعتاد أن يُبدي سخريته بشأنه.
كان هناكك نوع من العنف في بعض اندفاعاتها، نوع من القسوة في بعض

تجاربها، والتي سببت له الدهشة؛ حتى أنها بدت بالنسبة له تتحدث أسرع وتتنفس أسرع، مما هو قبل زواجها.
كانت قد انحدرت بالتأكيد في المبالغة ـ وهي التي اعتادت أن تهتم كثيراً بالحقيقة الخالصة. وبينما كانت فيما مضى تُسعَد كثيراً بالجدال الظريف الـيف

 تفكر بأن لا شيء يستحق ما يختلف الناس بشأنه أو ما يتفقون عليه.
 إلا أن حيويتها أصبحت أكثر من ذي قبل .




 فما رآه كان السيدة الرقيقة التي من المفروض أن تمثّل شيئاً ما. سأل رالف
 أوزموند. ثـم هتف بحزن: (يا إلهي، يا له من دور الا ). كان تائهاً بدهشة في

غموض الأمور.
لقد رأى أوزموند، كما ذكرتٌ؛ رآه عند كل دور. رأى كيف أبقى كل الأشياء ضمن حدود؛ كيف ضبطَ، أدار، حرّكّ، طريقة حـياتهمها. كان أوز أوموند


 خصوصيته بنوعِ من القداسة التي يُحسَد عليها، وأن يؤثر على رِّى رفاقه بإحساس

العزلة، وأن يجعل الناس يصدقون بأن منزله كان مختلفاً عن أي منزلٍ آخر، وأن يسبغ على الواجهة التي أظهرها للناس أصالةً رزينة ـ كان ذلك هو المـجهود العبقري للشخصية التي نسبت إليها إيزابيل أخلاقيات راقية. قال رالف لنفسه (بأنه يشتغل على وسيلة الرقي. فهي ثروة نفيسة مقارنةً بوسائله السابقة).








 على قمة تلّة في فلورنسا هي مو قفه المرتبك من السنين. فعزلته وضهِ ونره


 ذلك الفضول. إن احتياله على الناس جعله يشعر بالعظمة دائماً. كان الشيء




 نافعة في الوقت المناسب.

من المؤكد بأنه كان ماهراً جداً في جعل الحقائق تتناسب مع نظريته ـ حتى الحقيقة التي تقول إنه خلال الشُهر الذي أمضاه في روما في هذه الفترة، بدا زوج المرأة التي أحبَّها أنه لا يعتبره عدوّاً الطا إطلاقأ. بالنسبة لجيلبرت أوزموند، لم تكن لرالف تلك الأهمية. لم يكن الأمر هو أنه ليس له أهمية كصديق بل بالأحرى ليس له أهمية من الأساس. فقد كـد كان

 السيدة تاتشيت، عن رأيه بمناخ الشتاء، وفيما إذا كان مرتاحاً فيا في فندقه . ولم


 من تصورات أوزموند سَهَّلَ على زوجته قليلاً مواصلة استقبالِ الِّلِ السيد








 ما يراه لكنتَ اعتقدتَ بأنه أعمى.
إن القارئ يعرف مسبقاً عنه أكثر مما كانت إيزابيل ستعرف يوماً يوماً، ولذلك يمكن أن يُمنح القارئ المفتاح إلى اللغز. وهو أن ما أبقى رالفـ

حياً كان ببساطة أنه لم يكن قد اكتفى بعد من رؤية الإنسانة التي أحبّها
 ليحدث، ولم يكن ينوي ترك ذلك. لقد أراد أن يرى ماذا كانت ستفعل بزو جها ـ أو ماذا كان سيفعل بها زو جها. كان ذلك فقط أول حدث من ان ان الدراما، وكان عازماً على الجلوس حتى نهاية المسر حية. كان عزمه
 أكثر، حتى وقت عودته إلى روما مع اللورد واربيرتون، ومنحه بالفعل
 رغم أنها عُرضة لاضطراب التفكير في موضوع ابنها الغريب، الو حيد، الذي لن يُعوَّض، أكثر من أي وقتِ مضى ــلم لم تقلق لتبحر إلى أرضٍ بعيدة، كما علمنا.
إن كان رالف قد بقي حيّاً بفعل التـُوّق، فإن إيزَابيل بقدرٍ كبير من الشُعور


 وأتى رالف أكثر من مرة إلى قصر رو كانيرا عند إرسالهـما لعربتهها له.
 النهاية في أن لا يذهب إلى صقلية. كان الر الر جلان يتعشيّيان معاً بعد يوم قضضاه الأخير بالتجوّل في كامباجنا (1)
كانا قد تر كا المائدة، و كان اللور رد واربيرتون الذي يلـي يقف ألما أمام المو قد يشُعل سيجارة والتي أز الها على الفور من شفتيه. ـ (ألن تذهب إلى صقلية؟ إلى أين ستذهب إذن؟)
(1)كامباجنا: بلدة صغيرة تقع جنوب إيطاليا. (المترجة)

قال رالف، من على الأريكة، بوقاحة تماماً: (حسناً، أظن بأنني لن أذهب
إلى أي مكان).
 ـ (أوه، لا ياعزيزي، سوف أبقى في روما). ـ (إن روما لن تنفعكَ؛ فروما ليست دافئة بما يكفي). ـ (يجب أن تنفعني. سوف أجعلها تنفعني. انظُرُ كم أصبحتُ بحالة جيدة). نظر اللورد واربيرتون إليه قليلاً وهو يدخن سيجاراً و كأنه يحاول أن يفهم ذلك.

ـ (لقد أصبحتَ أفضل مما كنتَ عليه في الرحلة بالتأكيد. أتساءل كيف عانيتَ ذلك. لكنني لا أفهم حالتكَ. أنصحكَ أن تجرّب صق صقلية). قال رالف المسكين: (لا أستطيع أن أجرّبُ. لقد اكتفيتُ من التجربة. لا لا أستطيع أن أتحرك أبعد من ذلك. لا يمكنتي أن أُجابه هذه الر حلة. ألـَ تَخَيَّلْني بين

 تساءل سيادة اللورد: (لماذا بحق الشيطان أتيتَ إلى هنا إذن؟). ـ (لأن الفكرة سلبَتْني. أرى أنها لن تنفع. فلا يهم فعلاً أين أنا الآن. لقد
(1) بين سكايلا وكريديس: هما وحشـان أسطوريان ذكر هما هوميروس في ملحمته الأوديسة،


 الشرَّرْنُ (المتر جهة)
(2) في الأساطير الإغريقية، يعتبر بلوتو إله العالم الأسفل وكان قد اختطف الإلهة بروسيرباين ليجعلها إلهة العالم الأسفل. (المترجة)

استنفدتُ كل الوصفات، وتجرعتُ كل المناخات. سأبقى هنا كما أنا. ليس للي ولا بنت خالة واحدة في صقلية ـ و لا حتى ابنة خالة متزوجة) . ـ (إن ابنة خالتكَ عاملٌ محفّز بالتأكيد. لكن ماذا يقول الطبيب؟) ـ ( لم أسأله، ولا أهتم مطلقاً. فلو مِتُّ هنا فسيدفنني أوزموند. لكنـنـي لـن

أموت هنا).
ـ ــ آمل أن لا يحصل هذا)
واصَلَ اللورد واربيرتون التدخين متأملاً. فاستأنف الكالام: (حسناً، يجب


من تلك الرحلة).
ـ (آه، لكن لا حاجة لأن يكون المو الـو ع مهماً بالنسبة لكَ فلم أكن أعتزم
أن أجرجركَ معي في قافلتي).
ـ ـ (أنا بالتأكيد لم أقصد أن أدعكَ تذهب و وحدك) . قال رالف: (يا عزيزي اللورد واربيرتون، لم أنتظر منكَ أبداً أن تأتي إلى أكثر من هذا الحد).
قال اللورد واربيرتون: (يجب أن أذهب معكَ وأراكَ مستقراً).
ـ (أنتَ مسيحي طيب جداً. أنت رجل عطوف جداً).
ـ (ومن ثم أعود إلى هنا) )


قال رالف: (حسناً، إن كان هذا هو ما ينوي عليه كلانا فلا أرى أين هي
صقلية في الموضوع!).
كان رفيقه صامتاً. فجلس وهو يحدّق على النار. في النهاية، وهو يرفع

نظره، انفجر في الكلام: (قل لي، هل قصدتَ فعلاً الذهاب إلى صقلية عندما بدأنا الر حلة؟).
_ (آه، أنت تسأل كثيراً! دعني أسأل أو لألاً، هل أتيتَ معي حبّاً بي؟؟).
 ـ (أشك بأن كلانا يلعب لعبته الصغيرة). ـ (تحدَّثْ عن نفسكَ. أنا نم أُخْفِ رغبتي بتاتاً في أن أتواجد هن هنا لفترة

قصيرة).
ـ (نعم، أتذكُرُ بأنكَ قلتَ بأنكَ أردتَ رؤية وزير الشُؤون الخار جية) . ـ (لقد رأيتُه ثلاث مرات. إنه ظريف جداً) .
قال رالف: (أعتقدُ بأنكَ نسيتَ ما أتيتَ لأجله). أجاب رفيقه بتجهّهم قليلاً: (ربما) .


 مكانته المعروفة في ذهنهما. وحتى عند وصولهما إلى روما حيث أعادتهم


شُبه الكتوم.
واصل اللورد واربيرتون كلامه، بغتةً، بعد توقفِ قصير: (مع ذلك، أنصحك بأن تأخذ مو افقة الطبيب).
ـ (إن موافقة الطبيب ستفسدها. فأنا لا آخذ بها عندما أحنـا أحتملُ الأمر). سأل صديقُ رالف: (إذن، ماذا ترتئي السيدة أوزموند؟).
 عليّ أن تذهب معي إلى كاتانيا. إنها قادرة على ذلك).
 بما يريده زوجها، فذلك شأنه هو ).
قال رالف: (لا أريد أن أسبب المزيد من من المساكل بينهما) .

 فأوزموند لا يعجبه ابن خالة زوجتها

- (إذن، كان سيفتعل شجاراً بالطبع. لكن ألن يفتعل شجاراً إن بيتيت

هنا؟).

 واجبي أن أبقى وأدافع عنها ).

 من ذلك: (يبدو لي أن واجبكَ، بهذه الافتراضاتِات، مسألة لطيفة قليلاً) لم يجب رالف بشيء لوهلةَ، ثم ردَّ أخيراً: (صحيح أن أن قواي الدفاعية
 في النهاية بأنني لا أساوي بارود مسدسهـ).
ثم أضاف: (على أية حال، هناك أثشاء أتطلُّعُ أن أراها) .

 أضاف اللور وداربيرتون بسرعة: (أنا كذلك. لكن ليس مثلما كنتُ يوماً).

كانت تلك إحدى الإشـارات التي لم يجد لحدًّ الآن فرصة ليقولها. تساءل رالف متشُجِّعاً بهذه الثقة: (هل أدهشَكَ بأنها غير سعيدة جداً؟). ـ (حسنأ، لا أعلم، فبالكاد فكرتُ في ذلك. لقد أخبرَتْني في الليلة السابقة بأنها كانت سعيدة). صاح رالف مبتسماً: (آه، أخبَرَتْكَ، طبعاً).
ـ ( (لا أعلم ذلك، فقد بدا لي بأنني لم أكن كثيراً ذلك الشخص الـي الذي يمكنها أن تشتكي له).
 لن تشتكي، خصوصاً لكَ. إنها حذرةٌ جداً).

 واججكَ).
قال اللورد واربيرتون بجدية: (آه، لا مطلقاً!).
واصل رالف الكلام: (اسمح لي أن أسأل، هل أنت لطيفٌ جداُ لهُ لهذه
 جفل اللورد واربيرتون قليلا، فنهض ووقف أمام النار وهو ينظر إليها

بإمعان.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ (سخيف؟ مطلقاً، إن أنت تحبها حقاً). }
\end{aligned}
$$

ـ ـ (أنا أرارها إنسانة صغيرة ومر حة. لا أدري متى أسعدَتْنْي أكثرُ فتاةٌ في مشل هذا العمر).
 ـ (هناك طبعاً الفرق في أعمارنا ـ أكتر من عسُرين عاماً) .

قال رالف: (ياعزيزي واربيرتون، هل أنت جاد؟).

هتف رالف: (أنا مسرورٌ جداً. وليكن اللّه في عوننا. كم سيكون أوزموند
العجوز مسرورأ!).
عبس رفيقه: (لا تفسد الأمر. فأنا لن أطلب ابنته للزواج كي أسعده). ـ ــ (سيعاند ليكون سعيداً رغم ذلك).
قال سيادة اللورد: (إنه ليس معجباً بي وأنا على هذه الحال) . ـ (على هذه الحال؟ يا عزيزي واربيرتون، إن العيب الذي في مركز كَكَ هو أن الناس ليست بحاجة لأن تكون معجبة بكَ إطلاقًاُ لتتمنى أن ترتبط بكَ فَ فأنا الآن، وأنا على هذه الحال، سأثق بسرور بأنهم أحبوني ).
 فقد كان يفكر في مسألة خاصة.
 ـ (الفتاة نفسها؟ سُتسعَد بالتأكيد). ـ ــ (كلا، كلا. أقصد السيدة أوزموند). نظر إليه رالف لبرهة. ـ (يا رفيقي العزيز، ما علاقتها هي بالموضوع؟؟).
 ونهض رالف على مهل.
ـ (صحيح جدأ ـ صحيح جداً. إنه سؤال مير للاهتمام ـ إلى أي مدى ستحملها محبتها لبانسي).
فوقف هناك للحظة ويداه في جيوبه وملامحه مكفهرة قليلاً.
（أنتَ تعلم بأنني آمل أن تتأكد جداً ـ جداً．بحقَ الشّيطان！لا أدري كيف أقولها）ثم توقف عن الكاملام．

 كونها．．．آ．．．．قريبة جداً من زو جة أبيها أنه ليس قرباً جوهرياً؟ صاح اللوردواربيرتون بغضب：（يا إلهي، يا تاتشيت！إلى أين تأخذني؟؟）．米米类

## المْصل 40

لم تكن إيزابيل ترى مدام ميرليه كثيراً منذ زواجها، فهذه السيدة قد أفرطت
 تمضي جانباً من الشتاء في باريس. كانت تقوم بزياراتٍ عديدة إلى أصدقاء
 مما هو في الماضي لأنها كانت في الماضي فتا فتأصلة فقط بمعنى امتلاكها دائماً



 هناك الكثير من التساؤل الباعث للدهشة فيه. كانت هنه الـُشخصية مسلّحة من جميع الاتجاهات؛ من الجميل أن ترى شخخصيةً متأهبةً للمعارك الا الاجتماعية. لقد حملَتْ رايتها بحذر، لكن أسلحتها كانت فولاذية ألاذية لامعة، واستعملَتْها

 الخاصة بها، والتي كشفَتْ فيما مضى عن الكثير منها لإيزابيل التي علمَتْت أيضاً أن تحت مظهر التحكّم الذاتي البالغ أخفت صديقتُها المثُقفة للغاية

 الاستمرار في الحياة كان حيلةً بارعةً حَزِرَتْها.

أصبحت إيزابيل، كلما تقدّمت في السن، تعرف النفور والاشمئزاز؛
 الشيء الذي كانت تدّعي بأنها تعيش من أجله الـنـ كانت طريقتها القديمة هي أن أن
 عندما كانت أصغر سناً اعتادت على أن تنتقل من شعورٍ بسيط بالسعادة إلى آخر وبالكاد يوجد بين شعور وآخر فترات راكدة. لكن مدام ميرليه كانت قد
 كلي بالمنطق والحكمة اللتين كانت إيزابيل أحياناً ستدفع أي شيء الانيء مقابل دروس فيهما. فلو كانت صديقتها اللامعة بقربها لالتمسَتْ منها ذلك. فقد ألد
 مظهر اً قوياً، نوعاً من درع من الفضّة.

 كانت إيز ابيل تر اها أكثر مما فعلَتْ منذ زواجها؛ لكن خلا خلال هذه الفترة كانت احتياجات وميول إيزابيل قد تغيرت بشكلٍ كبير . فما كانت اليوم تستعين
 لهذه السيدة. وإن كان لديها مشاكل، فعليها أن تحتفظ بها لنـيا لنفسها، وإن كانت الحياة صعبة فلن يسهلها اعتر افها بأنها مهزومة.
كانت مدام ميرليه بلا شك ذات ذات فائدة عظيمة لنفسها ومفـخر لكن هل كانت ـ أو هل ستكون ـ ــات ذات فائدة لآخرين في أو قات العسر ؟ كانت أفضل طريقة لتستفيد من صديقتها ـ هـكذا فكرت إيز ابيل دائماً في




القديمة كانت مختلفة، كانت تقريبأ غير مبقّعة ـ تبالغ في النخلص من خوفٍ





 يكن ذلك طبعاً ذوقاً سليمأ، بل كان ذلك شيئاً قاسياً قليلاُ.

 من أي أحد آخر تقريبآ، إلا أنها بعد كل شيء لـي


 أحد الأيام عبرّرْ عن هذا الـخوف بصر احةٍ لإيز ابيل، فقالت: (يجب أن أكن أكون حذرة، فقد أهينكِ بكل سهولة بدون أن أشُكّ في ذلك. سيكون من حقكِ أن تنزعجي حتى وإن كانت نو اياي بريئة للغاية. لا يـجب علي علي ألي أن أنس أنسى بأنني

 تماماً. لكن حتى أنا لستُ سخيفة؛ لذا قررتُ أن لا أدخل في متاعب. فالإساءة البسيطة تحدث بسرعة؛ وزلّة الكلام تحصل قبل أن أن يشعر المرء بذلك. لور لو

 مما كنتُ. لكن إن كنتُ سأزعجُكِ لأنكِ تبدين بأنكِ تأخذين مكاناً لا يعود

لي، فلن تفكري بهذه الطريقة، بل كنتِ ستقولين فقط بأنني كنتُ أنسى فروقاً معينة. أنا عاز مةٌّ على أن لا أنساها إنـا إن الصـديق الو الوفي بالتأكيد لا لا يفكر في ذلك




 سيكون خطئي قليلاً . ولن يكون بالتأكيد خطأ زوجكِ


 جيلبرت أوزموند لكنها بالتأكيد لم تخطط لزواج إيز ابيل آرتشتر . نقد كان ذلك

بالكاد عرفَتْ إيز ابيل عَمَلَ مَنْ كان؛ عمل الطبيعة، عمل العناية الإلهِية،




 بعد نقاشها القصير مع خالتها في وقبِ كانت لا تزا تالن قادرة فيه على إبداء تلاء تلك

 سارّة جداً. علاوةً على ذلك، هي معها صريحة تماماً؛ إذ لم تُخْفِ أبداً رأيها الرفيع عن جيلبرت أوزموند.

اكتشَفَتْ إيزابيل بعد زواجها بأن زوجها قد تبنّى رأياً مريحاً أقل عن
 والأكثر نعومة من مسبحة علاقتهما.

قالت إيزابيل في إحدى المرات: (ألا تحب مدام ميرليه؟ إنها تحترمكَ
كثيراً).

أجاب أوزموند: (سأخبركِ مرة واحدة وبشكل نهائي؛ لقد أحببتُها مرة


 بأن ذلك يعيدها. سوف تعود في الوقت المناسب).
 الأوان على استعادة أية فضيلة يمكن أن تكون قد فقدَّتْها لكن في تلك الأثناء

 هو سابقاً، بل كان ساخططاً كثيراً. والإحساس السانـا



 ثم الأقل، وقالت إيزابيل مرة لنفسها إنه ربما بدونها ما كانت هذه الـير الأشياء لتحدث. إن هذه الفكرة في الواقع قد قُمعتْ على الفور؛ فقد شعرَتْ برعبً سريع لتفكيرها بها.
 همومي بنفسي ولا أزيحها إلى الآخرين! !

وُضعتْ هذه الرغبة، أخيراُ، تحت الاختبار بذلك التبرير العبقري لسلو كها الحالي الذي رأت مدام ميرليه بأنه من المناسب أنها أبَدَتْهُ، والذي وصير وصفتّهُ
 - في تحاملها الصرف وقناعاتها الواضحة.

لم يكن هناك شيء واضح اليوم في ذهن إيز ابيل؛ إذ كان هناك اضطر اضطراب من الأسف، خليط من المخاوف. شعرت بأنها عاجزة وهي تستدير مبتعدةً
 تعرف القليل جداً عمّا كانت تفكر فيه! وفوق ذلك، كانت هي نفسها غير قادرة حتى على التفسير.
تغار منها وهي مع جيلبرت؟ إن هذه الفكرة لم توحِ في تلك اللحظه


 إيزابيل أفضل مما تعرف إيزابيل نفسها.
كانت هذه الشابة دائماً خصبة في التحليل ـ الكثير منه ذو صبغة رفيعة؛ لكن لم يحدث بأنه أثمر (في أعماق قلبها) بشُكل غني أكثر مما هو عليه

صحيح بأنه كان لدى جميعهم شكل العائلة، إلا أنه يمكن أن نتخلُص إلى إلى




 الانتقام إحساسها بالمرارة، لكنه لن يُضِعِف تماسكها

تدّعي بأنها لم تتصرف وعيناها مفتوحتان؛ فإن وُجدت يوماً فتاةٌ كانت دميةُ فارغة فإنها هي. والفتاة الواقعة في الحب لا تلا تكون دمية فارغة بالتأكيد، لكن
 هناك كمين؛ فقد نظرَتْ وفكّرَتْ واختارت. عندما تكا تكون المر أة قد ارتكبت خطاُُ كهذا فهناك طريقة واحدة فقط لإصلاحه ـ ـ بشكرل ممتاز تماماً (أوه،

 يوجد في هذا التصريح المتكتم نُبُلُ أكيدٌ ساعد إيزابيل على الايلى الاستمرار، لكن مدام ميرليه كانت محقة، في كل ذلك، بأخذها لاحتياطاتِاتها.


 من تعاطفها تجاه الأشياء النتيّة والرقيقة. كانت بانسي عزيز يزة عليها ونا، ولم يكن






 فرصة، ليست مهمة ربما لكنها ليست قابلة للخطأ. لكنها بالنسبة لإيزابيل فر صةٌ لتكون نافعةً للطفلة أكثر مما تكون الطفلة نافعة لها.



لم تكن تستطع أن تتصور أحداً يمكنه أن يهتم بها بهذا القدر الكبير -



 على ذلك.
تواجلت الانُتان معاً بشكل دائم؛ فنادراً ما تُرى السيدة أوزموند بدون ابنة




 متعة استثنائية بالنسبة لجيلبرت أوزموند.
 إسعادها. كانت قد رأت أن أفضل طريقة لإسعادها كانت سلبية، وأصرَّتْ




 تُسَرُّ بالاستحسان لدر بالاعة أن تستحيل شا واحبةً عندما ينتابها، إلا أنها لا تحبس
 كلما كبرت في السن، الأجمل في العالم. خالال فصل الشتاء الثاني في قصر روكانيرا، عندما بدأت تذهب إلى

حفلات السمر والى الحفلات الراقصة، كانت دائماً وفي ساعةٍ معقولة أول من يقترح المغادرة لئلا تكون السيدة أوزموند متعَبَ، وتقدّر إيزابِيل التضحية بالحفلات الراقصة في الوقت المتأخر من الليل لأنها تعرف بأن مرافقِتها
 كالجنيّة الطيبة. علاوة على ذلك، لم يكن لهذه الرفقة بالنسبة لها ما يعيقها، فقد أحبّت حتى الجوانب المرهِقة منها ـ احترار المراقص، رتابة المبة الو لائم، الزحام على الباب، الانتظار المرهِقَ للعربة. خلال النهار، تجلس في هذه العربة بجانب زوجة أبيها بوضعية جامدة
 للتنزه لأول مرة. كانتا خلال هذا النهار الذي أتحدث عنه تخر جان مان من بوابات المدينة، وعند انقضاء نصف ساعة تغادران العربة لتتظرهما على الطريق بينما تتنزهان على القدمين بعيداً فوق العشب الجاف للكامباجنا المغطاة حتى فصل الشتاء بأزهار رقيقة.
 القدمين والتي تمتلك خطوة سريعة، وإن لم تكن خطو تها سريعة عند مجيئها لأول مرة إلى أوروبا.
لم تكن تلك هي شـكل العادة التي أحبَّها بانسي إلى أقصى حدًّ، لكنها أحبتها لأنها أحبت كل شيء؛ وتستجيب بسرعة إلى زوجة أبيها التي بعد ذلك، عند عودتهما إلى روما، أولت تقديراً لرغبتها بالتنزه في البنسيان أو
 عن أسوار روما، وعندما تصل إلى قصر رو كانيرا، تذهب مباشـرةً إلى غرفـهـها لتضعها في الماء.
عبرَت إيزابيل إلى غرفة الاستقبال، الغرفة التي تشُغلها عادةً، والثانية من حيث التسلسل من الغرفة الأمامية الكبيرة التي كان يتم الدخول إليها

من السلّم، والتي لم تستطع حتى أغراض أوزموند الفاخرة من أن تصحح
مظهر ها المتعرّي كثيراً.
كانت قد توقفت قليلاُ خلف عتبة غرفة الاستقبال مباشرةً. كان سبب فعلها ذلك هو أنها تلقت انطباعاً. لم يكن هذا الانطباع جديداً على ونى وجه التحديد،









 يتأملان، وجهاً لو جه، بحريةِ صديقين قديمين يتبادلان أحياناً أفكاراً بأدون كلام. لم يكن يوجد في ذلك شيء يستدعي الصدمة، فقد كانا في الواقع صديقين
 فموضعهما المتقارِب ونظر اتهما المحدِّقة المتبادَلة المستغرِقة، أدهشتها كأنها

اكتُففت شيئاً. لكن ذلك انتهى كله في الوقت الذي رأتهُ بوضوحِحِ

 بعد أن استأذن من ضيفتهما.
قالت مدام ميرليه: (لقد أتيتُ لرؤيتكِ ظناً مني بأنكِ موجودة، ولأنكِ لم تكوني موجودة انتظرتُكِي).

سألت إيزابيل بابتسامة: (ألم يطلب منكِ الجلوس؟؟).
نظرت مدام ميرليه حولها: (آه، فعل ذلك، لكن كنتُ في طريقي للخروج) .
ـ ـ (يجب أن تبقي الآن).

قالت إيزابيل: (لقد قلتُ لكِ ذلك من قبل، وهو أنه يتطلب شُيئأ غير
اعتيادي لِأتي بكِ إلى هذا المنزل).

ـ (وتعلمين ما فلتُه لكِ؛ وهو سواء بأنني أتيتُ أو بقيتُ بعيدة فسيبقى لدي الدافع نفسه ـ وهو المحبة التي أحملها لكِ ) ـ (نعم، لقد قلتِ لي ذلك).
قالت مدام ميرليه: (تبدين الآن و كأنكِ لم تصدقي ذلك) (آلـ


ـ ــ (ستشكّين عاجلا بُ بصدق كلماتي).
هزت إيزابيل رأسها بشدة.
ـ (أعلم بأنكِ لطيفة معي دائماً).


 أتحدث إلى زوجكِ بشأنها).
ـ (أنا مندهشة لذلك، فهو لا يحب المشاكل ).
 ذلك على ما أعتقد. على أية حال، سواء تعرفين أم لا، يجب أن أن تساعدينتي. إنه بخصوص غوزييه المسكين).

قالت إيز ابيل وهي تفكر : (آه، إذن إنها مشُكلته وليست مشكلتكِ). ـ (لقد نجح بإثقالي بها إنه يأتي لرؤيتي عشر مراتٍ في الأسبوع ليتحدث عن بانسي).

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ (نعم، إنه يريد الزواج منها. أعلم كل شيء عن الموضوع). } \\
& \text { ترددت مدام ميرليه. } \\
& \text { ـ (لقد فهمتُ من زوجكِ بـِ بأنكِ ربما لا تعلمين) . }
\end{aligned}
$$


 - (إنه مع ذلك نوع من السؤ ال الذي نادراً الما يُلام بشأنه) .
 قالت إيزِ ابيل: (اعتقدت بأنك قد أخبرتِبِ؟).
 ـ ــ (هل تعلمين بأنكِ جافة قليلاْ؟).


 جافة فأتساءل ماذا يعتقدني هو؟؟)

ـ (لا يمكنتي فعل شيء).

ــ (يمكنكِ على الأقل فعل أكثر مما أفعل . لا أدري ما هي العلاقة الغي الغامضة
 بيدي. والآن هو مستمر في العودة ليدفعني ليعلم إن كان يوجد ألئلي ليصبّ مشاعره.
ـ قالت إيز ابيل : (إنه واقعٌ في الحب كـيراً ـ بالنسبة له).

ـ (يمكنكِ أن تقولي كثير أ جداً بالنسبة لبانسي أيضاً) . أرخت مدام ميرليه نظر ها لوهلة. ـ (ألا تعتقدين بأنه جذّاب؟). ـ (إنه أكثر الشُباب المتواجدين هياماً _ لكنه محدود التفكير جداً). ـ (إنها كل ما تستّى للسيد غوزيـه أن يحبـ. إن السيد غوزيـيه ليس محدود

قالت إيزابيل: (كلا، إن أهميته هي بأهمية منديل الجيب قليلأ ـ المناديل الصغيرة ذوات الحافات المخرّمة).
إن حس الدعابة لديها قد انقلب كثيراً مؤخراً إلى سخرية، لكنها سرعان ما
 أضافت بسرعة: (إنه لطيف جداً، وصادق جداً، وهو ليس أحمقَ مُلّها

قالت مدام ميرليه: (إنه يؤكد لي بأنها معجبة به). ـ (لا أعلمه، فأنا لم أسألها) .
ـ (أنتِ لم تسبري غور ها قليلاُ؟؟).
ـ ( إنه ليس عملي، إنه عمل والدها).
قالت مدام ميرليه: (آه، أنت واقعية جداً!) . - (يجب أن أحكم بنغسي).

ابتسمت مدام ميرليه ابتسامتها أيضاً. ـ (ليس من السهل مساعدتكِ).
قالت إيز ابيل بجدية: (مساعدتي؟ ماذا تعنين؟).

ـ ( إنه من السهل إثارة استياءكِ. ألا ترين كم أنا منتبهة لكي أكون حذرة؟
 حب الآنسة بانسي والسيد إدوارد غوزييه. فأنا لا أستطيع أن أفعل شيئأ! لا يمكنتي أن أتحدث مع بانسي عنه).
ثم أخافت مدام ميرليه: (خاصةً وأنا لا أراه نموذجاً منالياً للأزواج). فكرت إيزابيل قليلاً؛ بعد ذلك، وبابتسامةٍ قالت: (أنتِ لا تنفضين يدكِ

بعد ذلك أضافت ثانيةٌ وبنبرةٍ محتلفة: (أنتِ لا تستطيعين أن تنفضي يدكِ ـ أنت مهتمة كثيراً جداً).

نهضت مدام ميرليه على مهل، كانت قد حدجت إيزابيل بنظرةٍ سريعة بسرعةِ التلميح الذي وَمَضَ أمام بطلتّنا قبل بضع لحظات لكـ لكن هذه المرة لم ترَ الأخيرة شيئاً.
ـ (اسأليه في المرة القادمة وسترين).
 جيلبرت يعلم بأنه غير مرحّبِ به).
 امتعاضه. يقول بأن أوزموند أهانَهُ رغم ذلك) (آلـ واصلت الكلام: (إن أوزموند لا يكرهـه كثيرا آكما يعتقد) .




تفتح الطريق.

## أجابت مبتسمة: (لا بدّ أن ذلك أسعده، لو كنتِ أخبرتِهِ).

ـ (بالتأكيد أخبرتُهُ، لقد شجعتُه إلى ألى أن يتحقق الأمر ونصحتُّهُ بالصبر،


الحظ قرر أن يصبح غيوراًاً. _ (غيورأ؟) .
ـ (غيوراً من اللورد واربيرتون ـ حسب قوله ـ المتواجد دائماً هنا) .
كانت إيزابيل، التي كانت مرهَقة، جالسة، لكن عند هذا الكاملام نهضت أيضاً وصاحت ببساطة وهي تنتقل ببطء إلى الموقد: (آه!).
 خصلةُ خار جةُ من شعرها إلى مكانها.

واصلت مدام ميرليه الكالام: (إن اللسيد غوزييه المسكين مستمر بالقول بأنه لا يو جد شيء مستحيل في وقوع اللورد واربير تون في حب باني بانسي) . كانت إيزابيل صامتة قليلاُ، استدارت مبتعدة عن الموقد، فأجابت في
 ـ (إن هذا هو ما يجب أن أعترف به للسيد غوزيِه. وزوجكِ يعتقد ذلك

أيضاً).
ـ (إن ذلك هو ما لا أعلمه). ـ ــ (اسأليه وسترين). قالت إيزابيل: (لن أسأله).
أضافت مدام ميرليه: (اعذريني، فقد نسيتُ بأنكِ أشرتِ إلى ذلك. أنـت

 ألقت مدام ميرليه ثانيةً واحدة من نظراتها السريعة.
ـ (يحبها، تقصـدين - يقصـد السيد غوزيـيه؟).

- (لا أعلم ماذا يقصد السيد غوزييه، لكن اللورد واربيرتون أعلمني بأنه
ـ (وأنتِ لم تخبري أوزموند أبداً؟).

كانت هذه الملاحظة سريعة ومفاجئة، و قد انفجرت تِيرّ تقريباً من شفتيّ مدام ميرليه. فاستقرت عينا إيزابيل عليها.
 ويعرف كيف يعبّر عن نفسه). أدركت مدام ميرليه على الفور بأنها تكلمت
 الغادر كي ينحسر ثم قالت وكأنها كانت تفكر فيه قليلاً: (إن ذلك سيكون أفضل من الزواج من السيد غوزييه المسكين). ـ ــ (أفضل بكثير، على ما أعتقد).
 ـ ــ (لطفٌ كبير منه؟).
ـ ( أن يضع عينيه على فتاةٍ صغيرة بسيطة) . ـ ـ (أنا لا أرى ذلك). ـ ( (إنه لأمرّ طيب منكِ. لكن في النهاية، بانسي أوزموند......).). صاحت إيزابيل: (في النهاية، بانسي أوزموند هي أكثر الأشخاص الذين عرفهم جاذبيةً!).
حدقت مدام ميرليه، وفي الواقع كانت ذاهلة تماماً.



ـ (وكذلك كلنا لو فكرتِ في ذلك. إن لم يكن ذلك أكثُر مما تستحقه


بأنها تستحق ذلك، وسيكون ذلك حماقة).
صاحت إيزابيل بسرعة: (إن السيد غوزييه مزعجّ) .

وعندما يزورني في المستقبل سيكون بابي مغلقاً بو جهه ). واستعدت مدام ميرليه للمغادرة وهي تلملم معطفها. رغم ذلك، كانت قد توقفت وهي في طريقها إلى البابِ بطلبٍ غير منطقي من إيزابيل: (مع هذا، كوني لطيفة معه).

فرفعت كتفيها وحاجبيها وو قفت تنظر إلى صديقتها.
 أنا أريد أن أراها متزوجة من اللورد واربيرتون. من الأفضل أن تنتظري حتى لـنى
يطلبها للزواج).

قالت مدام ميرليه بسرعة: (إن كان ما تقولينه صحيحاً فسوف يطلبها
للزواج، خاصةً إن جعلْتِهِ يفعل ذلك) مِعهِ ـ (أن أجعله يفعل ذلك؟ (انكه الـ
ـ ( (إن ذلك في مقدوركِ تماماً. فلديكِ تأثيرٌ كبيرٌ جداُ عليه).
عبستْ إيز ابيل قليلاُ. ـ ـ (من أين علمتِت ذلك؟ إِّ قالت مدام ميرليه وهي تبتسم: (أخبرتني السيدة تاتشيت، وليس أنت.... أبداُ ليس أنت! ).
 ـ (قد تكونين فعلتِ ذلك منذ مدة بعيدة في مناسبٍة سابقة... عندما كانت

إحدانا تتظاهر بالثقة بالأخرى، لكنكِ في الحقيقة لم تخبريني الكثير . لطالما ظنتُ ذلك من حينها).


ردت ببساطة: (يبدو أنكِ حظيتِ بمعلومة ممتازة من خلال خالتي).
ـ (لقد أعلمَتْني بأنكِ رفضتِ عرض زواج

 الأمر بمساعدته بالزواج من واحدةٍ أخرى) .
أصغت إيزابيل إلى هذا بو جهِ مصرٍ على أن لا يعكس التعبير السارّ لو جه


 بمعانقتها برقّة أكثر مما هو متوقّع وغادرت كالمتتصر . ***

## الفْصل 41

دخل أوزموند في وقتٍ متأخرٍ إلى غرفة الاستقبال، حيث كانت تجلس

 في حجرة صغيرة حيث كان قد رتّب فيها كتبه والتي أسماهنا غر فة مكتكبه في الساعة العاشرة دخل اللورد واربيرتون، كما يفعل عادةً عندما يعرف

 أرادت منه أن يتحدث مع ابنة سانه زو جها بعد قليل إلى البيانو، فسألت نفسها إن لم يكن بإمكانها مغادرة الغرفة.
 قصر لوكلي الجميل، رغم أن الفكرة بادئ الأمر لم تظهر بطريقةٍ أنار أنـارت حماستها. كانت مدام ميرليه في ذلك المساء قد وضعت الثقاب في كي كومة من


 من المعاناة، على النقيض من الفعل. فلكي "تفعل" شيئّاً ـ لا يهم كثيراً ما ما

 على أن لا يكون مسكوناً بتخيلابٍ عن تراخي زو جته التي تمت مناشدتها

في الموخوع. كان سيسعده كثيراً أن يرى بانسي متزوجةً من نبيل إنجليزي، سيسعده تماماً لأن هذا النبيل كان شخصيةٌ وجيهة.
لقد بدا لإيزابيل بأنها لو جعلت من واجبها تحقيق حدثٍ كهذا فستلعب دور الزوجة الصالحة. لقد أرادت ذلك، أرادت أن تكون قادرة على أن تؤمن
 أخرى؛ فهو سيشغلها بشيء ما، بل إنه حتى سيسليّيها، وإن تمكنـتْ فعلاً من
 الذي من الواضح بأنه أُعجب كثير اُ بالفتاة الفاتنة. من (الغريب") قليلاً أن يكون

 كانت إيزابيل تظنها صغيرةً جداً في السن على ذلك، وسطحية جدأَ، وربما حتى متكلّفة جداً. كان يو جد دائماً شيء من الدمية بشأنها، وذلك ليس هو هو ما
 إنهم يبحثون عن ما يجدونه؛ فهم يعرفون ما يس يسعهم عنم عندما يرونه فقط. لا لا تو جد نظرية صالحة في قضايا كهذه، و لا يو جد شيء غير غير مبرر أكثر أو مألوف

 فيكون قد تجاوز الأمر تماماً، وسيكون من الطبيعي أن يفكر بأنه قد ينجح

إن الحماس، كما قلتُ، لم يأتِ لإيز ابيل في البداية، لكنه أتى اليوم و جعلها تشعر بالسعادة قليلاً. إذ كانت مدهشَةُ كميةُ السعادة التي لا لا يزا

 على ذلك الطريق، شيئأ من شدته . فلسوء الحظ الحـر كانت إيز ابيل متأكدة بأن بانسي

تعتقد أن السيد غوزييه هو ألطف من كل الشباب وكأنها أجرَتْ حديثاً معها

 ذلك. لقد كان بالتأكيد دون مستوى اللورد واربيرتون. لم يكن الاخت الاختلاف في في
 قليل الأهمية. لقد كان من الر جال المرهفين العديمي الفائدة أكثر من النبيل الإنجليزي. صححيح بأنه لا يو جد سبب معين يوجب على
 ستجعل لؤلؤةً صغيرة مثالية امر أةً نبيلة.



 لم تقدّر عناد بانسي الذي قد يبـت بأنه كبير بشكلٍ مزعج. لكنها كانـا كانت تميل

 الاحتجاج. صحيح أنها ستشبث، نعم ستسْبث، لكن لا لا يهمها في الحقيقة
 وقد بدت تحبه كثيراً، فقد عبّرتْ عن هذه العاطفة لإيز ابيل بدور إن أي تي تحفّظ،
 عن الهند.
 ذلك بنفسها، كما لاحظت أيضاً بأنه لم يتحدث إلئهِ إليها بطريقة الأمر مطلقاً،


أوبرا عصرية. وذهب ذلك بعيداً إلى الإصغاء للموسيقى والباريتون(1). لقد

 كيف كانت متأثرة وقالت لنفسها بأنها لو كانت بسذاجة باجة بانسي لكان التأثير قد

كتعقيد قبوْلها ـ لاحقاً ـ بـأوزموند.
 اللورد واربيرتون يتحدث إليها، ليس عن زملائها وزهور ها با بل عن أوضاع إيطاليا، ظروف الفلاحين، ضريبة الطحين الشهيرة، مرض البلاجرانا، وانطباعاته عن المجتمع الروماني. كانت تنظر إليه، وهي تنتزع إبرة التطريز


 السيد غوزييه. لكن إيزابيل في لحظاتٍ كهذه اكتفت بالتساؤل أين هو هذا الرجل المحترم؛ إذ لم يعد يأتي إلى قصر روكانيرا
 فكرة إسعاد زوجها. لقد كانت هذه الفكرة باعئة على الدهشة لعدة الـيا أسباب سوف أبحثها فوراً.
في ذلك المساء الذي تحدثُتُ عنه، بينما جلس اللورد واربيرتون هناكّ الكّ،

 الصورة، وكانت إيز ابيل تحاول بقدرٍ كبير أن تتبنّى رأي زو ألوهِها
(1) الباريتون: هو نوع من الغناء الكلاسيكي يؤديهر جل تر تراوح درجة صوته بين درجة صوتية تسمى (تينور) ودرجة تسمى (باس). (المنرجمة)

لقد نجحت تبعاً لأسلوبٍ معين لكنها لم تبلغ الدرجة التي ذكرتُها. في
 لم يكن ذلك الشيء دنيئاً بالضبط أو لئيماً، لأن النساء عموماً يمارسن أساليب
 من أن تكون مخطئة بالنسبة للموهبة المعروفة لبنات جنسها. كان هناك اكـ شـك

 بانسي تقريراً كاملاٌ عنه يوم غد.
بعد أن غادر تساءلَتْ إن كانت قد منعَتْ شيئاً كان سيحدث لو كانت قد
 منها أن تذهب لوجد بسهولة وسيلةٌ لإعلامها بذلك.

 وقتاً أطول مما بدا منسجماً مع الوصف الذي منحه لإيزابيل عن مشاعره.

 الرقيقة في تلك اللحظة معروفة.
بقيت لو حدها، تنظر إلى النار، حتى بعد انقضاء نصف ساعة دخل زو زوجها.




 الإمكان أن تعرف تفكيره، أن تعرف ماذا سيقول مقدمأ، لكي تهيئ إجابتها.

لم تكن تهيئة الأجوبة غايتها الأساسية فيما مضى، إذ كانت نادراً ما تذهب في هذا المحجال لأبعد من التفكير بعد ذلك بأمورٍ بارعة يمكن أن تقو لها لـا لكنها تعلمتْ الحذر ـ تعلّمَتَهْهُ من خلال معيار و جه زو جها نفسه. كان الوجه نفسه

 رغم ذلك، ما زال يدهشُ المرء كشخصٍ مميٍر جداً. سأل على الفور: (هل كان اللورد واربيرتون هنا؟) .

ـ (نعم. بقي لنصف ساعة) .
ـ (هل رأى بانسي؟)
ـ (نعم. جلس على الأريكة بجانبها) .
ـ ــ (هل تحلّث معها كثير أ؟؟)
ـ ــ (لقد تحدث معها قلملاً فقط ).
ـ (يبدو لي بأنه مهتم. أليس ذلك هو ما تسمينه؟).
قالت إيزابيل: (أنا لا أسميه أي شيء. أنا انتظرتُكَ أنت لتسميه).
أجاب أوزموند بعد برهة: (ذلك احترامٌ لا تُظهرينه دائماً) .

دائماً في ذلك).
أدار أزموند رأسه على مهل وهو ينظر إليها.
ـ (هل تحاولين أن تتشاجري معي؟؟)
ـ ( كلا أنا أحاول أن أعيشُ بسلام).
ـ ( لا يو جد شيء أسهل من ذلك. وأنتِ تعلمين بأنني لا أتشاجر ). ـ (ماذا تسميه عندما تحاول إغضابي؟؟).

ـ (أنا لا أحاول. وإن فعلتُ ذلك فذلك أكثر الأشياء عفويةً في العالم. علاوة على ذلك، أنا لا أحاول ذلك مطلقاً الآن).

ابتسمت إيز ابيل. ـ (ذلك لا يهم. لقد قررتُ أن لا أغضب ثانيةً أبداً). ـ ــ (ذلك قرار ممتاز . فمز اجكِ ليس جميلاً). ـ (بلى، لِيس جميالاُ). فأبعدت الكتاب الذي كانت تقرؤه والتقطت مجموعة التطريز التي كانت بانسي قد تر كَتْها على الطاولة لـة
قال أوزموند وهو يشير إلى بانسي بطريقةٍ كانت مألوفة له: (ولهذا السبِ تقريباً لم أتحدث إليك عن موضـوع ابنتي هذا. فقد كنتُ خائفاً من أن أواجه الِّه
 التافه).

ـ (هل كنتَ خائفاً من أن أشفع للسيد غوزييه؟ ألم تلاحظ بأنني لم أتحدث إليك بشأنه؟).
ـ (أنا لم أمنحكِ فر صةً أبداً. فنحن لا نتبادل الحديث كثيراً هذه الأيام. أنا أعلم بأنه كان صديقأ قديماً لكِ ). ـ (نعمه إنه صديق قديمث لي).
فانتهت إيزابيل له أكثر قليلاً من انتباهها للتطريز الذي حملَّتْ بين يديها؛


 هذه الحالة. كانت تسُعر أحياناً بإحساس الحـا لحنا تعود لحياتها عندما كانت عزباء.

أضافت بسرعة: (لكنتي لم أشجعه بخصوص بانسي). قال أوزموند: (ذلك من حسن الحظ).
ـ (أعتقد بأنكَ تقصد من حسن الحظ من جانبي، لأن من جانبه لا يهمه

قال أوزموند: (لا فائدة من التحدث عنه. فقد طردتُهُ كما قلتُ لكِ).
 من عاشق، إذ لا يزال لدى الدي السيد غوزييه أمل ).
ـ ( إنه مرحّبٌ به لنعزّيه على ذلك! ليس على ابنتي إلّا أن تجلس بهدوء تماماً لتصبح السيدة واربيرتون).
سألت إيزابيل ببراءةٍ لم تكن متصنّعة كما تبدو: (هل ستحب ذلك؟ (هـ)
 ضدّها بشكلٍ غير متوقع. فالشدة التي رغب بها أن تصانـ تصبح ابتنه السيدة واربيرتون كانت هي الأساس نفسه لأفكارها الحالية. لكن ذلك كان بالنسبة
 لتفترض جدلاً معه بأنه رأى اللور رد واربيرتون جائزة تستحتق عناءً غير مألوف بين آل أوزموند.
كانت من تلميحات أوزموند المستمرة هي؛ أن بالنسبة له لا يوجد شُيء

 عن التمسك بمبدئه أن يقول بوضوح بأنه يتطلع إلى اللور ود واربيرتون وبأنَّنِّ

 أن تتجاوز عن هذه النقطة. لكن مما يبعث على الاستغراب تماماً هو أنها

كانت الآن معه وجهاً لوجه ورغم أنها قبل ساءة كانت قد اخترعَتْ تقريباً


 أيضاً على انتظار الفرص الكُبيرة وعلى إظهار أحياناً لامبالاة لا لا تفسير لها

لتتفع من فرصةٍ كبيرة.
 سيكون زواجاً عظيماً. ثم إن لدى أللور ود واربيرتون ميزة أخرى ألوّ؛ وهي أنه
 كل معجبي بانسي هم من أصدقانائِ القدامى).
 الطبيعي عند رؤيتها أن يقعوا في حبها) .





قد تقفز!).
بدا أن أوزموند لم يكترث لهذا. وجلس يحدّق على النار.
قال بسرعة بنبرةٍ رقيقة مؤكُدة: (سترغب بأِبرا بانسي في أن تصبح سيدة
عظيمة).
ثم أضاف: (وهي فوق كل شيء تتمنى أن تحقق الرضا). ـ (رضا السيد غوزييه ربما؟)

## قالت إيزابيل : (وترضيني أنا أيضاً قليلاً، عللى ما أعتقد).

 ـ (نعم، فلديها رأيٌ طيب عنكِ، لكنها ستفعل ما أريده أنا). واصلت الكلام: (إن أنت متأكد من ذلك، فذلك جيد). قال أوزموند: (حتى ذلك الحين أودُّ من ضيفنا المهم أن يتكلم). بأنها تهتم به).
أدار أوزموند رأسه سريعاً، لكن في البداية لم يقل شيئً، ومن ثم سأل بحدّة: (لِمَمَلم تَولي لي ذلك؟؟).
_ (لم تكن هناك فرصة، فأنتَ تعرف كيف نعيُّ . فاستغليتُ أول فرصة
سانحة).

$$
\begin{aligned}
& \text { ــ (هل قلتِ له شيئاً عن غوزييه؟). } \\
& \text { ـ ــ (آه، نعمه، القليل). } \\
& \text { ـ ــ (لم يكن ذلك ضروريأ). }
\end{aligned}
$$

ـ (اعتقدتُ أنه من الأفضل أن يعلم، لكي، لكي...). ـ (لكي ماذا؟).
ـ ــ (لكي يتصرف ونقاً لذلك).
ـ (تصصدين لكي يتراجع؟).
 ـ (يبدو أن ذلك لم يكن له هذا التأثير ).
قالت إيزابيل: (عليكَ بالصبر، فأنتََ تعرف بأن الإنجليز خحجولون). ـ ( هذا الإنجليزي ليس كذلك. فهو لم يكن خجو لاً عندما تودَّدَ اليكِ).

كانت خائفة من أن يتحدث أوزموند عن ذلك، إذ كان أمر اً غير مقبول بالنسبة لها. فأجابت: (اسمح لي، لقد كان خجو لأل للغاية).
 صامتة وأشغلت نفسها بتطريز بانسي.
 اللحظة التي ترغبين بذلك حقاً أن تجبريه على ذلك) .
 أية حال، كان ذلك يشُبه كثير اً ما قالته لنغسها.


$$
\begin{aligned}
& \text { قال أوزموند وعيناه في كتابه: (إنكِ رفضتِتِ أن تتزو جيهـ) . } \\
& \text { أجابت: (لا يجب أن أستغلّ ذلك كثيراً). }
\end{aligned}
$$

فألقى الكتاب على الفور ونهض، ولا ووقف أمام النار ويداه خلفه.
 مع القليل من النيّة الطيبة. فكّري بذلك دائماً وتذكّري كم أُعوّل على ذلك فخرج على الفور من الغرفة.
*兼米

## المْصل 42

لم تكن قد أجابت بشيء لأن كلماته قد ترجمت الموقف أمامها وكانت مستغرقة بالنظر إليه. فقد كان في كلماته شيء جعلها تضطرب فجأة بعـئ بعمق بحيث كانت خاتئة من أن تركن إلى نفسها لتتكلم.
بعد أن غادَرَ، اتكأت للخلف على كرسيها وأغمضت عينيها وجلست لمدةٍ طويلة في جوف الليل في غرفة الاستقبال الهادئة واستسلمت لتأملاتها دخل خادمٌ ليعتني بالنار، وأمَرَتْهُ أن يجلب شِلب شموعاً جديدة تُم يذهب للفراش . أخبر ها أوزموند بأنها يجب أن تفكر بما قال؛ وفعلَتْ ذلك بالفعل، وأشياء
 سبَّبَ لها تلك الرعدة التي ترافق معرفة غير متوقعة. فهل كان صححيحاً بأنه




 لأول مرة إلى روما، ظنت أن الحلقَ التي ربطَّهُهما مكسورة كلياً، لكن شيئًأِ فشيئاً فطنَتْ إلى أنه لا يزال لها لها وجود ملموس. لقد كانت رقيقة كالشعرة، لكن كانت هناك لحظات يبدو بأنها تسمعها تهتز . فبالنسبة لها، لم يكن هناك
(1) أي ليرُضي إيزابيل. (المترجة)

شيء قد تغير؛ فما فكرتْ فيه يوماً ما تجاهه هو نفسه ما تفكر به دائماً، ولا حاجة لأن يتغير هذا الشعور، فقد بدا لها في الحقيقة بأنه أفضل شعور شُعرت

به يوماً.
لكن هو؟ ألا تز ال لديه فكرة أنها تعني له أكثر من أية امر أة أخرى؟؟ هـ أل لديه


 كان واقعاً في حب زوجة جيلبرت أورئر موند، وإن كان كذلك، ما العزاء الذي
 واقع في حب زوجة أبيها، وإن كان واقعاً في حب زو في بأنه غير واقع في حب بانسي. هل يجب عليها تمتلكها ليسلم أمره إلى بانسي وهي تعلم بأنه كان سيفعل ذلك لألـي لأجلها وليس
 زوجها؟ كان هذا على أية حال هو الواجب الذي وجا
 حبٌّ غير مجتث لمر افَفَتِها.



 وهماً فلن يكون ذلك أفضل من كونه حباً.


 قد وجّهَها بشكلٍ أقل . فاللورد واربيرتون ليس مهتماً بها، وهي لم تعد تعني له











 الشك العميق الذي تشعر به تجاهب؟ كان هذا الشك الآن هو أوضح نتيجه








 الأسفل وباتجاه الأرض، نحو عوالم من الضيق والكاكِّآبة، حيث كانت أصوات الحيوات الأخرى الأكترُ عفوية وحرية، تُسمَع و كأنها آتيةٌ من الأعلىى، وحيث قامت بتعميق الإحساس بالفشل .

لقد كان شگّها العميق بزوجها ـ هو ما جعل الحياة قاتمة. إن هذا شعورٌ
 من الوقت وأيضاً معاناة أكتر لنضعه موضع الكمال الحقيقي. فالمعاناة، عند
 في التفكير، في تكوين الافتراضات، من التصدي لكل شدّة. رغم ذلك، فقد
 بذلك سوى أوزموند. أوه، كان يعلم ذلك، وكانت هناك أوقاتٌ تعتقد فيها بأنه مستمتعٌ بذلك انكـ
إن هذ الشك قد حدث بالتدريج ـ إذ ما أن انتهَتْ أول سنة من من حياتهما


 قليلة ورقيقة، و كان لا يز ال بإمكانها أن ترى طريقها فيها. لكنها ازيا ازدادت عتمة


 منصفة وغير متطرفة، فقط لترى الحقيقة. كانت هذه الظلال جزءاً من وجود زو جها نفسه، كانت نوعاً من السبب والنتيجة. لم تكن هذه الظالال هي آثامه
 يكن جريمة. فهي تعرف بأنه لم يفعل شيئاً خاطئاً؛ إذ لم يكن عـئ عنيفاً، لم يكن


 تكن مثلما تخيّلها أن تكون عليه. لقد ظنّ في البداية بأنه يمكنه أن يغير ها،

وهي فعلَتْ ما بوسعها لتصبح ما يريده. لكنها في النهاية كانت نفسها - إذ لم تستطع احتمال ذلك، ولم تعد تو جد الآن هناك فاك فائدة من التظاهر، من من لبس
 بأنه سيؤذيها، لأن النيّة السيئة التي كان يحملا

 عليها هناك. إذ كانت ستمنحه الكثير من الأعذار، وستقوم دائماً بجعل نفسها

مخطئة.



 في الحقيقة. حصل ذلك لأنها كانت تحت تأثير السحر فوق العادي الذي،
 هي خلال العام الذي كانا مخطوبَيْن فيه. لكنها كانت قد رئ رأت فقط نصف


 آه، لقد كانت تحت تأثير السـحر بشُكلٍ هائل ! إذ لم ينتهِ، لا يزا الن باقِياُ




 خيالاً.

قد يكون ذلك صحيحاً تماماً، لأن خلال تلك الأشهر كانت قد تخّيّلْتْ عالمأ من أشياءٌ ليس لها معنى. كانت قد كوّنَتْ عنه صورة أكتر روعة مصدر هـا


 فذلك هو ما أثار اهتمامها وبدا أنه منحها فرصة. كان هنا فـاك جمال بشأنه - في هيئته، في تفكيره، في وجهه. كان انت قد شُ شُعرت في الوقت نفسه بأنه كان عاجزاً وبلا فائدة، لكن هذا الشُعور كان قد اتخذ شكر التُ التعاطف الذي كان بالذات ذروة الاحترام. كان يشبه المسافر المتحيّر الذي يتجوّل على الشاطئ بينما يتظر المذّ، يتطلّع إلى البحر ومع ذلك لا يبحر فيه. كانت في كل ذلك قد وجدت فر صتها. إذ كانت سترسل له زورقه إلى البحر، وستكون



كلما تتذكر عاطفة تلك الأسابيع الحافلة، تشُعر فيها بنوعٍ من العاطفة الأمومية ـ بسعادة امر أةٍ شعرت بأنها كانت شريكةً، بأنها أتت بيدِين مدتلئتينـ
 ذهنها إلى السيد تاتشيت المسكين الراقد تحت المرج الإنجليزي، المحسن، صاحب المحنة الأبدية!
لأن تلك كانت هي الحقيقة الغريبة. ففي الأساس، كانت أموالها عبيأ،

 أكثر من أن تتنازل عن ملكيته إلى الرجل صاحب ألف أفضل ذوق في العالم؟ إذ لن يوجد شيء أفضل يمكن أن تفعله له، ما لم تهبها إلى إحدى المستشفيات،

ولا توجد مؤسسة خيرية تهتم بها إيزابيل كثيراً كجيلبرت أوزموند. إذ كان سيستخدم تروتها بطريقةٍ تجعل إيزابيل تحسن الظن بهـهِ الِّه الثروة ويدعك خشُونةً عنيدة ملتصقة بالحظ السعيد لإرثٍ غير متوقع.



 غنية. ألم يمتلك الشُجاعة ليقول بأنه كان مسرور اً لأنها كانت غنية؟
 أساس نظرية كاذبة لتصنع شيئاً بأمو الها جديراً بالتقدير . لكنها كانت قادرة على أن تجيب بسرعة جداً بأن هذه كانت فقط نصف الكذبة. لقد كان السانـ السبب
 بصفاته الشُخصية. كان أفضل من أي أحد آخر . إن هذه القناعة السامية قد
 ذلك. لقد أصبح أرقى الكائنات الرجولية عرفته يوماً ملْكَها، وإن معرفتها لـنها
 تكن مخطئة بشُأن عقله المذهل؛ فقد فهمت ذلك العضو بشا بشكل تام الآن.


 مرونة، أكثر ثقافة، أكثر تمرُّساُ على الممارسات المثيرة للإعجاب من من هذا؛ وكانت تلك هي الحجة الاستينائية التي عليها أن تركن إليها الآن.
 مما يبعث على الدهشة، ربما، هو أنه ـ بناءً على ذلك ــلـ لم يكرهها أكثر.

تذكرت جيداً أول علامة أظهرها على ذلك ـ كانت كبداية إعلان لنهاية
 من النظر يات وأن عليها أن تتخلّص منها. كان قد قال لها ذلك مسبقاً، قبل

 على ضوء الخبرة المتزايدة كانت قد فكّرَتْ فيها، لقد بدت عند الِّدئذٍ عجيبة. كان قد عنى ذلك بالفعل ـ فقد أراد منها أن لا تحتغظ بشيءٍ من نفسها سوى مظهر ها الجميل.
كان من المعروف عنها بأنها تمتلك الكثير جداً من النظريات، امتلكَتْ



 المرء طبعاً من قمعها، فاحرِصْ على أن لا تتحدث عنها. رغم ذلك، لم يكن
 بحيث لن تكون حريصة على التضحية بها إرضاءً لشُعور أن تكون محبوبة لأجل ذلك.
إنَّ ما كان قد عناه هو الأمر بمجمله ـ شخصيتها، الطريقة التي تشُعر بها، الطريقة التي تحكم بها. كان ذلك هو ما احتفظتْ به مُصاناً، وكان هـانـا هـا هو ما

كانت لديها طر يقة معينة في النظر إلى الحياة والتي اعتبرَها إهانة شُخصية.
 الأمر الغريب هو أنها لم تشكّ في البداية بأن طريقته كانت مختلفة جداًّ فقد الـد

ظنت أنها شـاملة جداً، مثقفة جداً، مثالية جداً، كطريقة إنسانٍ صادقٍ ومحترم.


 ويؤمن بأنهما يجب أن يبحثا سويةً عن الناس الألذيأياء جدأ، وسواء واء وجداهاهم أم لا فسيجدان على الأقل بعض السعادة في البحك؟








 في الحقيقة يبرز من نافذةٍ صغيرة عالية ويسخر منها. لم تكا تكن بالطبع معاناةً





 تعتبره كما يعتِبر هو نفسه: الرجل المهذّب الأول في أَوروبا كذلك في البداية، وكان ذلك في الحقيقة هو سبب زواجها منها لكنـها لكنها عندما

بدأت ترى ما تضمّمَنُهُ الزواج تراجعَتْ، إذ كان يو جد في الرباط الزو جي أكثر



 عينيها على وسعهما على غباء، وبؤس، و جههل البشُرية، وعلى ألى أنها متأثرة جداً
 أن هذه الحياة الدنيئة الخسيسة كانت في النهاية هي ما يجب على الما المرء ألنـي ألن يعيش لأجله، ما يجب على المرء أن يضعه نصب عينيه إلى الأبد، ليس لأجل أن يفهمها ويغير ها أو يصلحها، بل ليستمد منها بعض المعرفة عن عن أهميته. فمن ناحية، كانت خسيسة، لكن من ناحية أخرى تمنح مبدأُ سُر مَن قرأ كان أوزموند قد تحدّث لإيزابيل عن عزلته، لامبالاته، والطمأنينة التي
 للإعجاب. فرأتها بأنها لامبالاة رفيعة، استقلالية استثنائية. لكن اللامبالاة كانت في الحقيقة آخر صفاته؛ إذ لم ترَ أبداً أحداً يفكر كثيراً بالآخرين بهذا لانـا القدر .

إن الحياة بالنسبة لها، بصر احة، قد أثارت اهتمامها دائماً، وكانت مراقَبة
 كل اهتماماتها وميو لها لأجل الحياة الشخصية لو فقط كان الشخص الما لمع المني قادراً على جعلها تقتنع بأن ذلك كان فوزاً! كانت تلك علك على الكا الأقل قناعتها الحالية، وأن الأمر سيكون بالتأكيد أسهلِ من أن تهتم بمجتمعٍ بالطر يقة التّ التي يهتم أوزموند بها.مكتبة .. سُر مَن قرأ



المثالية مثلما حاولَتْ هي أن يكون لها مفاهيمها المثالية تماماً، كان الغريب فقط هو أن يبحث الناس عن التشابه في شخصين مختلفين كهذين. كانت مفاهيمه المثالية مبادئ ذات رفاهية وكياسة عالِيتين للحياةٍ
 فهو لا يرتد عنها ساعة، وما كان ليتبرأ من الخحجل من فِعْلِ ذلك. وذلك
 مختلفة كهذه، وعلاقات ورغبات مختلفة كهذه، بالصيغة نغسها. فمفهومها هي عن الحياة الارستقراطية كان ببساطة اتحاد المعرفة الواسعة بالحرية
 بالمتعة. لكن بالنسبة لأوزموند كان مسألة أسلوب عمووماً، مسألة تصرّفٍِ

 هائل للتقاليد، فقد قال لها في إحدى المرات بأن أفضل شـيء في الحيان هو أن يكون لديه تقاليد، لكن إن كان المرء سيّئ الحظ كيّيراً بعدم امتلاكه


 أمراً مؤكَّداً جداً. وبعد قلِلِ بدأت تعرف. كان الأمر المهـم هو أن أن يتصرّف وفقأ لها. ليس مهمّأ بالنسبة له فقط، بل بالنسبة لها. إذ كان لدى إيز إبيل
 غير صاحبها. لكنها مع ذلك أيَّدتْ هذا التلميح بأن عليها هي أيضاً أنـيا أن تتقدم
 وهي التي كانت خطواتها فيما مضى تلقائية جداً، طائشة جداً، ملتوية جدا، نقيض التقدم بشُكلٍ كبير .

كانت هناك أمور معينة عليهما أن يفعلاها، وقفة معينة يحجب أن يتخذاها،




 لقد استجْدَتِ مسألة الحرية، مسألة التصرف وفقاً لِما الختاراهِ مسألة ألة عدم الاهتمام بو جهة وتسمية حياتهما ـ أي مسألة مواهب وتطلّعات أخرى، مسألة مفاهيم أخرى تماماً.





متطرّفة أو قسّاً توحيديّاً (1).

كانت الإهانة الحقيقة، كما أدركَتْ في النهاية، هو امتلاكها تفكيراً خاصاً بها تقريباً. فتفكيرها كان يجب أن يكون تفكيره - مرتبطاً بتفكيره كحديقةٍ



 يعمل لصالحه بشُرلٍ كلي. وبعيداً جداً عن رغبته في أن يكون تفكير ها ها فارغاً،
(1)التوحيدية، هي حركة لاهوتبة مسيحية دينية سميت كذلك لأنها ترفض عقيدة التثليث

وتستند إلى مفهوم وحدانية الهّة. (المترجة)

امتدحَ نفسه بأن تفكير ها سيصبح مستقِبلاُ بعمق. لقد توقِّع من زوجته أن تشعر معه ولأجله، أن تفكر في آرائه، طمو حاته، رغباته؛ فكانت إيز ابيل مجبرَ عـرة على


 سليلة البيوريتان (2)، لكن على الرغم من ذلك، آمنتْ بأششياء مثل العفّة وحتى الاحتشام. سيتضح بأن أوزموند كان بعيداً عن عمل أي شيء بـئ من هذا هـا القبيل؛ فبع تقاليده جعلتها تدفع حاشيات ثوبها إلى الوراء.
هل كان لجميع النساء عشّاق؟ هل كلهن يكذبن وحتى أفضلهن لها لها سعرها؟ هل توجد فقط ثلاث أو أربع لم يخـدعن أزواجهنّ؟ عندما سمعت

 يحكم من خلال الكونتيسة جيميني فقط؟ فهذه السيدة تكذب دأِ دائماً، وكانت





 بسهوله من تخيل كيف استشاطت أذناه لدى اكتشافه بأن ثقته كانت زائدة عن
(1)أي إيزابيل. (المترجمة)
(2)البيوريتان: أو المتطهّرون، هم أتباع المذهب البيوريتاني أُو التطهريري، وهو مذهب مسيحي

(المترجمة)

الحد. عندما يكون للمرء زوجة تمنحه هذا الإحساس، فلن يتبقّى شيء إلّا أن يكرهها.







 عن تقدير حجمها. فما الذي سيحدث ـ ـماذا كا كان يو جد ألما أمامهما؟ كان كان هذا











 مدركةً تماماً إلى أن مشهد اهتمامها بابن خالتها قد أثارَ غضب زا لون زوجها

وكأنَّ أوزموند حبسها في غرفتها ـ وهو ما كانت متأكدةً من أن ذلك هو ما


 تعرفه من قبل. لم يكن يو جد شُيء يسعدها الآن، كيف يمكن لأي شئ شيء ألم أن
 هناكُ نورٌ طفيف على كل شيء. لكن زيارة رالف القصيرة كانت مصباحاً في الظالام، لأن في الساعة التي تجلس فيها معه أصبح إثشفاقها على نفسها
 لكن لو كان لديها أخ وكانت في محنة و كان يحتضر ، فسيصبح عزيزا أ عليها
 فجلوس جيلبرت لنصف ساعة مع رالف لم يجعله يبدو بأفضـل حالـ ليس اليس



 تشعر بخير الحياة، جعلتها تشعر بما قد يحدث. على أية ألـية حال، لقد كان ذكياً
 تصرّفاً صالحاً. لقد أخفته عمداً؛ إذ كانت دان دائماً أثنناء حديثهما تقيم الـحُحُجُب



 من حكمة مدهشة! هل هو ذكي كجيلبرت؟ لقد كان أذكى بكثير ـ ليتوصل إلى حكمٍ كهذا. لم يكن جيلبرت حكيماً جداً وصائباً جداً أبداً.

لم يكن يجب على رالف أبداً أن يعرف منها على الأقل فيما إذا كان محقّا، وكان هذا هو ما كانت تحرص عليه الآن. لقد منحها ذلك الكثير لتفعله؛ كان
فيه حماسة، إجلالاُ، عقيدة.

 ربما سيكون ذلك إحساناً لو كان ـ ولو للحظٍٍ ـ مغفلاُ.
 بأنه في إحدى المرات جر حها بعمق وأن الحدِ كان قـد قد أخجله، لكن لأنها

 على هذا الشُكل فوق الاعتيادي لهذا التفهّمّ، لكنه سامحها لأنها سامهِ سامحته. لـم


لبثت في الصالون الهادئ بعد انطفاء النار بوقتٍ طويل. لم يكن هناك


 قد خطرت لها هناك، حيث جلست لتستقبلها، مثلما تستقبلها وهي على
 وماذا يمكن أن يكون أفضل دليل على ذلك من أن تلبث هناك نـل نصف الليل وهي تحاول أن تقنع نفسها بأنه لم يكن يو يلم مُّلما كنتَ ستضع رسالة في دائرة البريد؟



حتى عند ذلك توقفت ثانيةً في وسط الغرفة ووقفت هناك وهي تركّز على
 وبطريقةٍ رافعة للكلفة．

米米米

## المثصل 43

بعد ثالاث ليالٍ من هذا، أخذذت إيزابيل بانسي إلى حفلة كبيرة والتي لم
 كانت بانسي مستعدةُ لحفلات الرقص كما هو شُأنها دائماً؛ فلم تك رِّن ذات ميول متشعّبة، ولم تمتد إلى متع أخرى رأت أن أن الحظر قد فُ فُرض على ألى تلك

 إذ كان الشيء المحتمل أكثر بكثير هو أن بانسي ببساطة قررت أن أن تكون فتاة
 تصرَّفَتْ ليس أقل حذراً من المعتاد، وراقبت ليس أقل انتباهاً من المعتاد





 إدوارد غوزييه القريب. فوقف أمامها؛ كان قد فقد ابتسامته اللطيفة واكتسى مظهره بالصر امة العسكرية تقريباً. كان هذا التغيّر في مظهر فيره سيجعل إيز إيزابيل تبتسم لو لم تكن تشعر أن موضوعه في الأساس موضوع صععب؛ كانت تفوح منه دائماً رائحة نبات رقيب الشُمس أكثّر من البارود. نظر إليها للحظةٍ بشُكلِ

شُرس قليلاً وكأنه لُيُعْمِهَها بأنه كان خطِرِاً، ومن ثُم أوقَعَ نظره على باقتها. بعد


## ابتسمت إيز ابيل بلطف.

ـ (نعم. إنها تعود لها. لقد أعطتها لي كي أحملها).

طلب الشُاب المسكين: (أتسمحين لي أن أحملها قليلاُ يا سيدة أوزموند).

ـ (لستُ متأكداً بأنني سوف أعيدها. إذ سأغادر بها المكان على الفـي الـور . لكن ألا يمكنتي على الأقل أن أحظى بزهرةٍ واحدة؟)
ترددت إيزابيل لوهلة، ومن ثم مدّت الباقة وهي لا تا تز ال مبتسمهة.

هتف غوزييه ونظاراته على عينهه وهو يختار زهرته: (آه، ليتكِ تفعلين ما هو أكثر من هذا! يا سيدة أوزموند).

## قالت: (لا تضعها في عروة سترتكَ، لا تفعلْ ذلك أبداً!).

ـ (أودُّ أن تراها. لـد تد رفضتْ أن تر قصص معي، لكنني أرغب بأن أريها بأنني لا زلتُ وفياً لها).
 أمرها والدها أن لا ترقص معكَ).
قال الشُاب بنبرةٍ تلميحية رقيقة: (وهل هذا هو هو كل ما يمكنكِ فعله لأجلي؟؟ لقد انتظرتُ منكِ ما هو أكثر من ذلك يا سيدة أوزموند، فأنتِ تعلمين بأن تعارفنا يعود لمدةٍ طويلة جداً ـ بالتحديد إلى أيام طفو لتنا البريئة).
(1) أي تعود لبانسي. وكلمة (بانسي) في اللغة الإنجليزية تعني (زهرة الثالوث)، وهي نوع من الأزّهار المنحدرة من جنس نبآت البنفسج. (المترجمة)

أجابت إيز ابيل بصبر: (لا تجعلني كبيرة في السن جداً. أنت تعود إلى هذا الموضوع دائماً، وأنا لا أرفض ذلك أبداً . لكنتي يجب أن أن أخبر كَ، لأننا أصدقاء ألى
 ـ (أنتِ لا تحترمينتي إذن. قولي حالاً بأنكِ تعتقدينتي مجرد باريسي

عابث!)
ــ (أنا أحتر مكَ كثير اً جداً، لكنتي لستُ واقعة في حبكَ إن ما ما أقصده بذلك
طبعاً هو أنني لستُ واقعةً في حبكَ من أجل أجل بانسي).
ـ (جيد جداً، لقد فهجتُ. أنت تشفقين عليّ، هذا كل ما ما في الأمر) . ونظر إدوارد غوزييه حوله، بشكل غير منطقي، بنظار ته. فتراءى له أه أن
 بأن يُظهِرَ بأن الخلل أدهشه لأنه خلل عامر. لم تقل إيز ابيل شيئاً لوهلة. إذ لم يمتلك أسلوبه ألوبه ولا مظهر ه در جة المأساة




 فأرخى نظره بخشُوع ورفع الزهرة الصغيرة التي يمسكها بأصابعه إلى

شُفتيه. تُم نظر إليها.
ـ (أنتِ تشّفقين عليّ لكن ألا تـتُفقين عليها قليلاُ؟) . - (لا أعلم. لستُ متأكدة. فهي ستتمتع دائماً بالحياة) . قال السيد غوزييه بشُكل مؤثرُ : (ذلك سيعتمد على ما تسميه حياة! فهي لن تتمتع بأن يتم تعذيبها).
ـ (لن يكون هناك شيء من هذا القبيل).

ـ (أنا مسرور لسماع ذلك. إنها تعرف ما هي مقبلة عليه. سترين ذلك).
 أضافت إيزابيل : (ويجب أن أتوسل إليك كي ترحل). لبث غوزييه لوهلةٍ حتى ظهرت بانسي على مرمى بصره وهي تمسك بذراع الشخصص الذي يرقص معها. فوقف طويلاً بما يكفي ليرى وجهها. ثم غادر وهو رافعٌ رأسه. إن الطريقة التي نفّذ بها هذه التضحية أقنعت إيزابيل بأنه كان عاشقاً بشدة.

تريثت بانسي، التي نادراً ما تضطرب عند الر قصى، قليلاُ ثم استعادت باقتها

 أعمق من التي تعرفها. كانت بانسي قد رأت غوزي أناء دييه وهو يستدير مبتعداً، لكنها
 وابتعد؛ وعن الموسيقى، الأزهار، وسوء الحظ النادر الذي مزّق ثوبها الآلن.

 بها لدعوة زميلها التالي في الرقص. إن هذه الرقة المثالية تحت الارتباك الحاد كانت جزءاً من أسلوب محترم.
 ولم تكن غابت بضع دقائق عندما رأت إيزابيل اللورد واربيرتون وهو ويت يتدافع عبر الحشد. فاقترب منها على الفور وحيّاها تحية المساء. لم تكـن قد رأته أته منذ
 كان قد أسس العادة البريئة بالإشارة إلى الآنسة أوزموند بهذا الأسلوب.

قالت إيزابيل: (إنها ترقص. ستراها في مكانٍ ما).
فنظر بين الر|قصين، وفي النهاية لمح عين بانسي، فأشار عندها: (إنها

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ (أنا جالسة لوحدي كما ترى). } \\
& \text { ـ ــ (ألن ترقصي معي؟). }
\end{aligned}
$$



 باجتهادٍ كبير وأنتَّ ستكون المبتدئ).
قال اللورد واربيرتون وهو يتابعها بنظر اته: (إنها ترقص بشا بشكيل رائع ) .

فو قف هناك بهيئته الوسيمة، اللطيفة، الرزينة. كلما راقَبَتَهُ إيزابيل يخطر ببالها مراراً وتكراراً، مثلما يحدث من قبل، أنه من الغرابة أن يقوم رجلّ

 والذي كان مفرطاً ومستمراً، كانت كافية لتعلل ذلك. واصل كلامه بسرعة وهو يستدير عائداً لإيز ابيل: (أودُّ أن أرقص معكِّ

 يجب أن يرقص الفالس).
ـ ( لا تكوني قاسية. لماذا إذن نصحتِني بأن أرقص مع الآنسة أوزموند؟؟).
 اللطف ـ أي وكأنكَ تفعل ذلك لأجل التك الترفيه عنها. أما لو رقصتَ معي فستبدو وكأنكَ تفعل ذلك لأجل نفسكَ).

## ـ (أرجوكِ، أليس لي الحق بالترفيه عن نفسي؟).

ـ (كلا، ليس لكَ الحق في ذلك وشؤون الإمبر اطورية البريطانية بين
يديكَ).
ـ (اللعنة على الإمبر اطورية البريطانية! أنت دائماً تسخرين منها).

 وأنتِ تدهشينني لأنكِ خطرةٌ الليلة أكثر من المعتاد. ألن ترقصي نهائياً؟).

 حدّقت إيزا ابيل قليلاُ وابتسمت.
ـ (هل يمكنكَ أن تتخيل شخحصاً لا يكون طيباً معها؟).
 تفعلين الكثير لأجلها).
قالت إيزابيل وهي لا تزال مبتسمة: (لقد أخرجتُها معي. ورأيتُ أن لديها الملابس المناسبة).
ـ (لا بدّ أن رفقتكِ ذات نفعٍ كبيرٍ لها؛ فأنتِ تتحدثين معها، تنصحينها، تساعدينها على أن تتطور ).

 الكبيرة.
قال بعد لحظة تردد: (كلنا يحاول أن يعيش بقربها قدر ما يستطيع).

رحّبت برقصةٍ أخرى.

نحن نعلم كم أحبت اللورد واربيرتون، فقد رأته أكثر لطفاً حتى من مجمل صفاته المبررة. كان هناك شيء فيء في صححبته بدا كثروةٍ في حالة فقرٍ لامحدودهِ


 نيتها. كانت خائفة من ذلك، لقد جَنَّبْتْ نفسهـا ذلك، وتمنت بأن بأن لا يفعل ذلك. لقد شعرتْ بأنه إنْ تقرَّبَ إليها كثير اُ، كما رأينا، فستنفجر غضباً وستأمره

بلابتعاد.




 دبوسٍ وأصلحت الضرد. ابتسمت وأصغت لقصة مغامر اتها. كان إصغاؤهـا وتعاطفها سريعين وفاعلين، وكانت في تواصلٍ مباشر مع إحساسٍ مرتبطتين

 لقد كانت الإشارة والتواصل. كان هذا هو ما فكرت به عندما كانت تانـا تحاول
 يقصد بالطبع، إذ هو نفسه لم يأخذ رغبته بعين الاعتبار. لكن ذلك لم الم يعد
 استعادة العلاقات الصحيحة بالأشياء كلما كان ذلك أفضل.

بدأ على الفور بالتحاث إلى بانسي ـ التي كان من المحيّر بالتأكيد بالنسبة لها أن ترى بأنه ألقى ابتسامةً بصدقٍ طاهر . تجاوبت بانسي كالمعتاد بمظهرٍ

قليل من التشوق الوجداني. اضطرَّ أن ينحني كثيراً نحوها أثناء الحديث، وجال نظرها كالمعتاد صعوداً ونزولاً على جسده المتين وكأنه عرضه


 والذي تحدثت معه حتى بدأت موسيقى الرقصة التالية التي علمتْ ألـن أن بانسي

 زميلها المحدد في الرقص كتسليفٍ ثمين ومؤقت. فعن هذا المو المو

 منحها قليلاً صورة عن وضعها كالِانِ كوصيفة مسنّة لابنته، والتي تألفت من من تعاقب

 إلى تعليمات تافهة.
بعد أن اقتيدت بانسي بعيداً، وجدت اللورد واربيرتون يتقرب إليها ثانيةً. أبقت نظراتها عليه بشبات، تسنت لو تمكنت من سبر غور أفكاره، لكن ليس له مظهر الارتباك.
قال: (لقد وَعَدَتْني بأن ترقَص معي لاحقاً) . ـ (أنا مسرورة لذلك. أعتقد بأنكَ وعدتَها بر قصهة الكوتيليون) . عند هذا بدا محر جاً قليلاً.
 قالت إيزابيل بغضبٍ قلملاً: (آه، أنت لستَ ذكياً جداً! لقد أخبرتُها بأن تتجنب الكوتيليون في حال طلبتَ منها ذلك).

ـ (الصبية الصغيرة المسكينة، أنا معجب بذلك!) وضحك اللورد واربيرتون جهراً. (سأطلب منها ذلك لو أحببت).
ـ (لو أحببتُ؟ أوه، إن كنتَ سترقص معها فقط لأنني أحبُ ذلك....!).
 في قائمتها).
أرخت إيزابيل نظرها وهي تفكر بسرعة. وقف اللورد واربيرتون هناك
 منه إزاحتهها. رغم ذلك، لم تفعل هذا إل بل قالت له فقط، بعد دقيقة، وقد رفعت
نظر هـا: (أرجوك دعني أفهمم).

ـ (أنتَ أخبرتني قبل عشرة أيام بأنكَ تودُّ أن تتزوج ابنة زوجي. أنت لم تنسَ ذلك!).
ـ (أنسىى ذلك؟ لقد كتبتُ للسيد أوزموند عن ذلك هذا الصباح). قالت إيز ابيل: (آه، لم يذكر لي بأنه تلقَى منكَ خبراًّ) . تلعثم اللورد واربيرتون قليلاً.
 ــ (ربما لأنكَ نسيتَ ذلك).
 ذلك. لكنتي سأرسلها الليلة). ـ ــ (عند الثالثة صباحأ؟). ـ ـ (أعني بعد ذلك؛ أثناء النهار) .

ـ (جيد جداً. لا زلتَ تتمنى الزواج منها؟).
ـ ــ (في الحقيقة، كثيراً).

وحينما ركّز مر افقها على هذا السؤال أضافت إيزابيل: (إن هي لا تستطيع أن ترقص معكَ نصف ساعة، فكيف ستكون قادرة على أنْ ترقص معكَ طوال

الحياة؟).
قال اللورد واربيرتون بسرعة: (آه، سأسمح لها بأن ترقص مع أناسٍ آخرين!. بالنسبة لرقصة الكوتيليون، فكرتُ بأنكِ .... بأنكا ....).

 يمكننا أن نجلس ونتحدث).
قالت إيزابيل بتجهّم: (أوه، أنت مهتم كثيراً جداً لأمري).
عندما حان دور رقصة الكوتيليون، وُجدت بانسي تشُغل نفسها، مُععَقِدَةٌ وبكل تواضع أن اللورد واربيرتون لم تكن لديه نية للرقص و نصحَحْتهُ إيزا ابيل أن
 رغم ذلك، بما أنها رغم احتجاجات مضات مضيّتها رفضتٌ دعوات ات أنخرى للرقص على أساس أنها لم تكن ترقص إطلاقاً، فلم يكن معقو لاً بالنسبة لها أن تعمل استثناءٌ لصالح اللورد واربيرتون. قال: (على أية حال، أنا لا أهتم بالر قصص • إنها وسيلة ترفيه بربرية؛ أودُّكثيراً بدلاً من ذلك أن أتحلث).
وقد ألمَحَ بأنه كان قد اكتشف الركن الـُ الذي كان يبحث عنه تماماً؛ زاوية
 منخفض ولا تتعارض مع الحديث. كانت إيزابيل قد قررت السماح لـ اله بتنفيذ

فكرته، إذ رغبتٌ بأن تكون مقتنعة. فسارت معه مبتعدةً عن صالة الرقص رغم أنها تعرف بأن زوجها أراد أن لا تغيب ابنته عن نظر ها. على أية حال، فقد كانت مع خطيب ابنته، وذلك لا بأس به بالنسبة لأوز أوموند. صادفَتْ وهي في طريقها خارج صالة الرقص إدوارد غوزييـ الذي كان

 لم أستطع أن أر قص معها!).
قالت إيز ابيل بطريقة الناصح الطيب: (من الأفضل إذن أن تغادر) .

 يكون صديقها الحزين هذا، مشير اً إلى أنه كان قد رآه في مكانٍ ما ما من قبل . الِّل


ـ (إن له أسبابه. فزوجي لا يصغي إليه).

تساءل اللورد واربيرتون: (ما خطبه؟ إنه يبدو غير مؤذٍ تماماً). ـ (ليس لديه المال الكافي. وهو غير مناسب) . أصغى اللورد واربيرتون باهتمام، إذ بدا مندهشاً لقصة إدوارد غير إوزيهيه هنا.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ــ (إنه كذلك، لكن زوجي استشنائي جداً). } \\
& \text { ـ ــ (أوه، أفهمُ ذلك). }
\end{aligned}
$$

تم توقف اللورد واربيرتون عن الكالام لوهلة، ثم تجر أ بالسؤال: (ما مقدار
المال الذي يكسبه؟).
ـ ـ ـ حوالي أربعين ألف فرنك سنوياً).

ـ (ألف وستمائة باوند؟ آه، لكن ذلك جيد جداً، تعلمين ذلك). ـ (وهذا ما أعتقدُهُ مع ذلك، فزوجي لديه خطط أكـر أكبر ).


حقاً؟
ـ (مجنون؟ أبداً. إنه فاتن. فعندما كان بعمر الثانية عشُرة أنا نفسي وقعتُ في حبه).
ردّ اللورد واربيرتون بقصدِ مبهم وهو ينظر حوله: (إنه لا يبدو اليوم أكثر
من الثانية عشرة بكثير ).

ثم سأل بقصدٍ أوضح: (ألا تظنين بأنه يمكنتا الجلوس هنا؟؟) .
ـ (حيثما شئتَ).

كانت الغرفة نوعاً من البهو الصغير يعمها ضوءٌ خافـا خـر زهري اللون، خرجت منها سيدة ورجل حالما دخل صديقانا.
 ـ (ذلك لأنه يبدو لي بأنه عومِلَ بقسوة. له وجه مكفهرّ، أتساءلُ ما النـي

قالت إيز ابيل: (أنتَت رجل نزيه. فلديكَ اهتمام لطيف حتى بمنافس) . استدار اللورد واربيرتون فجأة وهو محدق. ـ (منافس! هل تسميه منافسي؟؟).
 ـ ( أنا أحبكَ أَياً كان الأمر لأنكَ تضع نفسكَ مكَ مكانه . ذلك يدل على خيال) . ونظر اللورد واربيرتون إليها نظرة متحيّرة.

- (تحبينتي لأجل ذلك؟ أعتقد بأنكِ تقصدين بأنكِ تضحكين عليِ لأجل

ـ (نعمه، أنا أضحك عليكَ قليلاً، لكنتي أحبكَ كشخصر أضحكُ عليه). ـ (آه، حسناً إذن. دعيني أتغلغل في حالته أكثر . ماذا تعتقدين بأنه يمكن للمرء أن يفعل لأجله؟)



ـ ــ (كثير أ جداً على ما أعتقد) .
تريَّثَ قليلاُ، فلا يز الن يستفهم من خلا حلا

ـ ( لقد أخبرتُكَ بالتأكيد بأنني أعتقد بأنها تهتم) . اندفع احمرارٌ سريع إلى ملامحهـ.

فهمتُ فهو سيفضّلني...! ).
فتوقف قليلاً عن الكلامه ثم أثشار إلى احمراره: (ألا ترين؟).

سيأخذها بعيداً جداً).
قال اللورد واربيرتون: (يبدو ذلك لي رأياً مستحسناً).
ـ (بالتأكيد. إنه رأيٌ مستحسن جداً (براً).
بقيت إيزابيل صامتة لبضع لحظات؛ ظلت الغرفة فارغة؛ وصل لها
 (لكن بالكاد يدهشني كر أي أن يتمنى رجلٌ أن يكون مديناً لزوجةٌ).

ـ (لا أدري. إذا كانت الزوجة زوجةً طيبة وهو يظن أنها تحسن الصنع!). ـ (نعم، يـجب أن تعتقد ذلك طبعاً).
_ (نعمر، أنا أعتقد ذلك. فلا سيطرة لي على الأمر ـ ـ ستسمين ذلك طبعاً رأياً

- (كلا، لن أفعل. أعتقد بأن بانسي ستحسن صنعاً بشكلٍ رائع بزواجها منكَ، وأنا لا أعلم من يمكنه أن يعلم ذلك أفضل منكَ أكَ لكنكَ لُّلِتَ واقعاً في

$$
\begin{aligned}
& \text { - (آه، بلى. أنا واقع في الحب يا سيدة أوزموند!). } \\
& \text { فهزت إيزابيل رأسها. }
\end{aligned}
$$

ـ (أنتَ تحب أن تعتقد بأنكَ كذلك بينما أنت تجلس هنا معي. لكنكَ لا تدهشني بذلك).
_ (أنا لستُ كالشناب المو جود عند المدخل. أنا أقرُ بذلك. لكن ما الذي يجعل الأمر غير طبيعي للغاية؟ هل يمكن لألي ألا أحد في العالم ألم أن يكون محبوباً أكثر من الآنسة أوزموند؟).


 المعقولة مطلقأ).
صاح اللورد واربيرتون وهو يشني ذراعيه ويحني رأسه إلى الخلف ويمط
 تتذكّري بأن عمري اثنان وأربعون عاماًا. أنا لن أتظاهر بأنني مثلما كنـتُ يوهاً). قالت إيزابيل: (حسناً، إنْ كنت متأكداً فذلك أمرٌ جيد) .
 غيّر وضعيته بسرعة؛ فاستدار بسرعة نحو صديقته.

ـ (لماذا أنت عنيدة جداً، ومرتابة جدأ؟).
 تتمنى أن تكون مقتععة، فقد رأت شيئاً أقنعها؛ لقد رأت في تعا تعابيره وميض
 لكن إن كان الأمر كذلك، فقد أخخبر ها بما أرادت معرفته. فالا يـجب عليه ولو


 كانا مُدرِكَنْنِ لها في تلك اللحنظة
قالت وهي تبتسم: (ياعزيزي لوردد واربيرتون، بإمكانكَ، على حدِّ علمي، أن تفعل أي شيء يخطر ببالكَ).
وبهذا، نهضت وسارت نحو الغرفة الملحقة حيث رآها مر افقها وهي تتحدث مع رجلين، شخصيتين بارزتين في العالم الروماني، واللذين


 ذلك؛ وعلى أية حال، كانت راضية. كانت راضية أكثر أيضاً عندما و جلدت بمرورها عائدةً إلى صالة الرقص، إلدوارد غوزييه وهو لا لا يز ال مز روعاًا عند
 مغادرتكَ، فلدي بعض العزاء لكَّ). فولوَلَ الشاب برفق: (أنا أحتاج إليه عندما أراكِ غليظةٌ معه بشكلٍ مريع! ).
 يكون بذي أهمية، لكنتي سأفعل ما أقدر عليه). نظر إليها نظرة جانبية كئيبة.

ــ (ما الذي جعلكِ فجأةً تقفين إلى صفّي؟).
أجابت وهي تبتسم عندما اجتازته: (شعوري بأنكَ عقبة عند مدخل الباب!).
بعد نصف ساعة، غادرت مع بانسي، وانتظرت السيدتان قليلاً، بع عدة


 من الإعياء.

ثم همهمت إيزابيل برفقِ عند النافذة وهي تحاول إبطاءه بحركةٍ من إصبعها: (لا تسََ أن ترسل رسالتكَ إلى والدها!). ***

## المْصل 44

كانت الكونتيسة جيميني دائماً ضجرة للغاية ـ وعلى حدِّ قولها، ضا خجرة
 قَدَرها الذي زَوَّجَها رجلاً فلورنسياً غير مناسب والذي ألِّرَّ على العيس في بلدته الأصلية حيث استمتعَ بالفكرة التي قد تلازِمُ رُورِ رجلاُ لا تمتلك
 كريم. لم يكن الكونت جيميني محبوباً حتى من قبل أولئك الذين يكسبونٍ منه؛ وقد حمل اسماً يشبه العملة المحلية للو لايات الإيطالية القديمة، والتي لها قيمة في فلورنسا لكن لا يتم تداولها في الأجزاء الأخرى لشبه الجزيرة الإيطالية.

 مما كان مريحاً. فعاشت الكونتيسة وهي تتطلّع إلى رومان، وكان تذمُّر حياتها


 إلى ذلك سبيلاً؛ كان ذلك هو كل ما تمكنَتْ من قوله. أو بالأحرى لا تذهب
 بكثير مما تقو له بشأن ذلك، وكانت تُبِيِن دائماً سبب كر هها لفلور كـنسا ور وغبتها بقضاء حياتها في ظل كاتدرائية القديس بطرس. رغم ذلك، فهي أسبابٌ لا

تهمنا بشكلٍ مباشر، وقد اختَصَرَتْها بتصريحاتها بأن روما باختصار كانت المدينة الخالدةة، وأن فلورنسا كانت مجرد مكان صغير جميل كأي مكانٍ آخر. من الواضح أن الكونتيسة احتاجت أن تربط فكرة الخلود مع وسـائل استمتاعها. فهي كانت مقتنعة بأن المـجتمع في روما كان مثير اُ للاهتمام أكثر بكثير بشكل لامتناهٍ، حيث تلتقي بمسُـاهير طوال فصل الشتاء، في حفلات المساء. بينما لا يوجد مشاهير في فلورنسا، ولا حتى واحد على الأقل سمعَتْ عنه.

منذ زواج أخيها، كان نفاد صبرها قد از ازداد بشُكل كبير، إذ كانت متأكدة
 لكنها كانت مثقفة بما يكفي لتنصف روما ـ وليس بقايا الآثار وسراديب
 وإنما أنصفت كل ما تبقّى بالتأكيد.







 قد أعماها الحسد تجاه مزايا إيزابيل الشخصية. فقد لاحظت الحا دائماً بأنها تنسجم بشكلٍ أفضل مع النساء الذكيات أكثر من النساء التافهات مثلها هيا لاء النيا



كانتا مختلفتين في المظهر الخارجي والأسلوب العام، إلا أنهما تمتلكان رقعة أرض مشتر كة كانتا ستطآنها في النهاية. لم تكن كبيرة، لكن كانت صـلبة الـبة،

 "استنظر لها من فوق"). ومع ذلك، كلما رأت بأن هذه العملية تؤجَّل باستمرار، كانت تسأل نفسها متى ستبدأ، وكأنها مفرقعات، أو فترة الصوا
 نظرة سوى نظرة مساواة، وأظهرَتْ تجاه الكونتيسة المسكينة أقل ازدراء بقدر الإعجاب.

في الحقيقة، كانت إيزابيل ستفكر بازدرائها بالسرعة نفسها التي تتجاوز
 كانت بالأحرى خائفة منها قليلاً. كانت تتعجب بشأنها؛ فقد رأتها استنـنائية. إذ
 ذات سطحٍ لامع وتجويفٍ ورديٍٍ ملفتٍ للنظر، بداخلها شيء ما ما سيخشخشُ عندما تهزّه، وكانت هذه الخشخششة هي العقيدة الروحية للكونتيسة بشُكل

يزدريها أحد، غريبة جداً من أن يقارن أحد نفسه بها.



 صغيرة، ككعكة الزواج المجمَّدة.
 إلى روما. لكن في الفترة التي يجب أن تتطرّق لها هذه القصة الآن، كانت قد

استلمَتْ دعوةً لقضاء بضعة أسابيع في قصر روكانيرا. كانت الدعوة صادرة

 أنا غير قادر على قولها، لكنها قبلت الدُعوة تحت أي شرط. علاوة على على ذلك، كانت فضولية بشأن أحد انطباعات زيارتها السابقة، وهي أن أخانـيا أها قد





 أصبحت إيزابيل متعجر فة؛ فسيمنحها ذلك سعادة هائلة أن ترى أوزموند وقد تم التفوق عليه.
قبل بضعة أيام من انطلاقها إلى روما، جلب لها خلا خادمٌ بطاقة زائر ـ بطاقة مكتوب عليها فقط (هنرييتا س. ستاكبول)". ضغطت الكونتيسة أطراف
 الخادم أن السيدة طلبت منه أن يقول إنْ لم تعر فها الكونتيسة فستعر فها جيداً

عندما تراها.
في الوقت الذذي ظهرت فيه أمام زائر تها تذكرَتْ في الحقيقة بأنه كانت هناك



 أنه من اللطيف قليلاً أن يزور ها شخص بهذا التميّز. فتساءلت فيما إذا كانت

ستاكبول قد أتت بسبب والدتها ـ فيما إذا كانت قد سمعت بكورين الأميركية. لم تكن أمها كصديقة إيزابيل أبداً، فالكونتيسة تمكنَتْ بلمحةٍ من أن ترى أن
 البلدان البعيدة بشُكل رئيسي - في طابع السيدات الأديبا

 من الغار الذهبي مبُبت على جدائل الشُعر الكثيفة اللامعة. كانت تتحدث الِّ برقّة
 دائماً. كانت تندب كئير اُ ولم تكن جريئة مطلقاً. لكن الكونتيسة تمكنت من




 من كورين الأميركية. لقد شر حت بأنها زارت الكونتيسة لأنها كانت الشخا الوحيد الذي تعرفه في فلورنسا، وأنها عندما زارت مدينة أجنبية أحبت أن أن ترى شيئاً أكثر من المسافرين السطحيين. كانت تعرف السيدة تاتشيت، لكن السيدة تاتشيت كانت في أمير كا، وحتى لو كانت في فلورنسا، ما كا كانت هنرييتا لتتعب نفسها من أجلها، لأن الميدة تاتشيت ليست أحد الأشخاص المئيرين كلإعجاب بالنسبة لها.
فسألت الكونتيسةُ بلياقة: (هل تقصدين بذلك بأنني إحدى الأشخاص المثيرين للإعجاب بالنسبة لكِ؟؟).
(1)الكريول: هو مصطلح يُطلق غالبآعلى سكان المستعمرات المولودين حلياً من آباء أجانب.
(المترجة)

قالت الآنسة ستاكبول: (حسناً، أحبكِ أكثر مما أحبها. يبدو بأنني أتذكر

 لقد استفدتٌ منه بعد ذلك طباعةً).
 بأنني قلتُ يومأ أي شيء مهم! تمنيتُ لو عرفتُ ذلك في وقتها).
أُتـارت الآنسة ستاكبول: (كان عن حال المرأة في هذه المدينة. فقد ألقيتِ على الموضوع ضوءاً كبيراً)
ـ (إن حال المرأة صعب للغاية. هل هذا هو ما تقصدين؟ وأنتِ كتبتِهِ
ونشُرْتِهِ؟).
واصلت الكونتيسة الكلام: (آه، دعيني أراه!).
قالت هنرييتا: (سوف أكتب إليهم ليرسلوا لكِ الصحيفة لو أحببتِتِ أنا لم أذكر اسمكِ، بل ذكرتُ فقط سيدة من طبقة راقية. ومن ثم استشهدتُ بآرائكِ).
ألقت الكونتيسة نفسها بسرعة إلى الوراء وهي ترمي للأعلى يديها
 سأحب كيُراً أن أرى اسمي في الصحف. لقد تـن نسيتُ ماذا كانت آرائي، فلدي
 بأنكِ تعرفين أخي؟ إنه يرى وضْع اسمه في الصحيفة نوعاً من الفضيحة. إن كنتِ ستستشهدين به فلن يسامحكِ أبِ أبداً.
قالت الآنسة ستاكبول بتحفّظٍ مهدئ: (لاحاجة لأن يكون خائفاً، فلن أثير إليه أبداً).
ثم أخافت: (هناكُ سببٌ آخر في مجيئي لرؤيتكِ. أنت تعرفين بأن السيد أوزموند متزوج من أعزّ صديقاتي).

ـ (آه، نعم. أنت صديقةٌ لإيز ابيل. كنتٌ أحاول أن أفكر ماذا أعرفُ عنكِ).



قالت الكونتيسة: (لا تسمحي له بذلك) .
 صاحت الكونتيسة: (أنا كذلك! سنذهب سوية). - (بكل سرور. وعندما أكتب عن رحلتي، سوف أذكركِ بالاسم كرفيقةٍ

قفز ت الكونتيسة من كرسيها وأتت وجلسَتْ على الأريكة بجانب ضيفتها. ـ (آه، يجب عليكِ أن ترسلي إليَّ الصحيفة! إن زوجي لن يحب ذلك،
 أتسعت عينا هنرييتا الكبير تان. ـ ( لا يعرف القر اءة؟ هل يمكنني أن أدرج ذلك في رسالتي؟؟). ـ (في رسالتكِ؟؟)

ـ (للإنترفيوَر . فتلك هي صحيفتي)
 رفعت هنرييتا رأسها وهي تحدّق قليلاً في صمتِ نحو مضيّيتها. - (إنها لم تطلب مني ذلك. لقد كتبتُ لها بأنني آتية وأجابت بأنها ستجهّز غرفةً لي في فندقَ ولم تُعطِني سبباً). أصغت الكونتيسة باهتمام شُديد وأشارت بتحامُل : (اللسبب هو أوزموند). قالت الآنسة ستاكبول: (يستحسن على إيزابيل أن تتخذ موقفاً. أخشى بأنها تغيرت كثير اً. لقد أخبرتُها بأنها ستتغير ).

ـ (آسفة لسماع ذلك. لقد تمنيتُ أن يكون لها طريقتها الخاصة). أضافت الكونتيسة بسذاجة: (لماذا لا يستلطفكِ أخي؟؟). ـ (لا أدري ولا يهمني. إن عدم استلطافه لي مرحّبٌ به جداً. فأنا لا أريد من كل شخص أن يحبني؛ إذ سأظن بنفسي سوءاً إنْ أَحبَّني بعض الناس فالصحفي لا يمكنه أن يأمل بإنجاز الكثير ما لم يحصد كـر اهية كثيرة، فهذه هي الطريقة التي يعرف بها بأن عمله يتقدم. والأمر نفسه تماماً ينطبق على لـى السيدة. لكنني لم أتوقع ذلك من إيزابيل) . تساءلت الكونتيسة: (هل تعنين بأنها تكرهكِ؟).
 صاحت الكونتيسة: (ويحي، يا لها من مَهَمّة مُرهِقَّ!).

- (إنها لا تكتب لي بالطريقة نفسها. من السهولة رؤية أن هناك اك اختلافافاً) . واصلت الآنسة ستاكبول الكالام: (إن كنتِ تعرفين أي شبيء، فأودُّ أن أسمعه مقدماً كي أقرر الاتجاه الذي سأتخذه).
فأبرزت الكونتيسة لها شفتها السفلى وهزّة الكتفين الثلامبالية المعتادة. ـ (أعرف القَليل جداً. أرى وأسمع القليل جداً عن أوزموند. إنه لا

قالت هنريستا بتفكُّرٌ : (مع أنكِ لستِ مراسلة صحفية).
ـ (أوه، لليه الكثير من الأسباب. مع ذلك، فقد دعـنـ دعياني كي أبقى في المتزل! ) وابتسمت الكونتيسة بشُكلٍ مفرط تقريباً.
إن ابتهاجها ـ ولوهلةٍ ـ لم يأخذذ بعين الاعتبار كثيراً خيبة أمل الآنسة ستاكبول. مع ذلك، نظرت هذه السيدة للموضوع برباطة جأش .
 مسرورة بأنه لم يكن عليَّ أن أقرر، لكانت قضية صية صعبة جداً. إذ لن أحب أن

أبتعد عنها، ومع ذلك لستُ سعيدةً تحت سقفها. إن الفندق سيناسبني أكثر .
لكن ليس هذا هو كل شيء).

قالت الكونتيسة: (إن روما ممتعة جداً اليوم. فهناك كل كل أصناف الألأناس اللامعين. هل سمعتِ يو ماً عن اللو رد واربيرتون؟).
تساءلت هنريتا: (سمعتُ عنه؟ أنا أعرفه جيداً. هل تعتبرينه لامعاً جداً؟؟).
 ـ (يتودد إليها؟).
قالت الكونتيسة بمرح: (هكذا قيل لي، ولا أعلم التفاصيل. لكن إيز ابيل حذرة جداً).
حدّقت هنرييتا بجديّة على رفيقتها. لم تقل شيئاً لو هلة، ثـم تساءلت بشُكل مباغت: (متى ستذهبين إلى روما؟).

قالت هنرييتا: (سوف أذهب غداً. أظن من الأفضل أن لا أنتظر ).
ـ (ويحي، أنا آسفة. فأنا أصنع بعض الثياب. قيل لي بأن إيزا إيل تيل تستقبل

 الكونتيسة: (آه، لكن إن لم تذهبي معي فلن تستطيعي وصف رحلتنا!).
 آخر وعبّرت عنه على الفور: (لستُ متأكدة بأنني أفهمكِ بخصو واربيرتون).
ـ ـ (تفهمينتي؟ أنا أقصد بأنه لطيفٌ جداً. ذلك كل شيء).

تساءلت هنرييتا بوضوحِ غير معهود: (هل تعتبرين التودد إلى نساء متزوجات أمراً لطيفاً؟).

حدّقت الكونتيسة، ومن ثم أضافت بضحكةٍ قويةٍ قليلاً: (من المؤكد أن
 قالت الآنسة ستاكبول: (إن هذه الفكرة ستكون كافية لتتحاشاني. أنا سأرغب فقط بزوجي، ولن أرغب بأحدٍ آخر. هل تقصـدين بأن إيزابيل
 ـ (هل أقصدُ بأنها مذنبة؟ أوه لا يا عزيزتي، ليس بعد على ألى ما آمل و أنـا أقصد فقط أن أوزموند ممل جداً وأن اللورد واربيرتون، على ما لألى أسمع، في المنزل معظم الوقت. أخشى بأنكِ تشُوهين سمعتها ونـا

قالت هنرييتا: (كلا، أنا فقط قلقة).
_ (آه، أنت لا تحترمين إيز ابيل كثير أ! يجب أن يكون لديكِ ثقة أكبر) . أضافت الكونتيسة بسرعة: (سأخبركِ بِأنه إن كان يريحكِ أن أتعهّه بجعله

يتراجع) .
أجابت الآنسة ستاكبول في البداية فقط بنظرتها الكئيبة الأكثر عمقاً، ثم قالت بعد برهة: (أنتِ لا تفهمينتي ليست لدي الفكرة التي يبدو أنك تقتر حينها. أنا لستُ خائفة على إيزابيل ... بهذه الطريقة. أنا أخشى فقط بـلـي بأنها غير سعيدة... ذلك هو ما أريد أن أصل إليه).


فقد بدأت الآنسة ستاكبول تُخـجر ها قليلاً. ـ (قد يكون لا بأس بذلك. أما من جانبي فأودُّ أن أعرف فيما إذا كان

أوزموند سعيداً).
واصلت هنرييتا الكالام: (إن كانت حقاً قد تغيرتْ، فلا بدّ أن ذلك حصل على هذا الأساس).

قالت الكونتيسة: (سترين. ستخبركِ)

ـ (ربما لن تخبرني... وذلك هو ما أنا خائفة منه!).
ردت الكونتيسة: (حسناً، إن لم يكن أوز موند مُسلِّلًا، على طريقته القديمة، فسأجاملُ نفسي بأنني سأكتشف ذلك). قالت هنرييتا: (لا يهمني ذلك).
ـ (أنا يهمني بشكلٍ هائل ! فإن كانت إيز ابيل غير سعيدة، فأنا أنا حزينة لأجلهيا، لكنني لا أحتمل ذلك. يمكنتي أن أقول لها شيئاً يجعلها بحالٍ أِّا أسوأ، لكن لا لا يمكنني أن أقول لها أي شيء سيو اسيها. لماذا اختَارَتْهُ وتزوَّجَتْهُ؟ لو كانت قد أصغت إليَّ لكانت قد تخلصت منه. مع ذلك، سأسامحها إن اكتشُفتُ بأنها جعلت الأمور عليه قاسية! أما لو سمحتْ له بيساطة أن يدوس عليها فلا أشعر
 حسابي أن أكتشفَ بأنها إن كانت تعيسة، فهي على الأقل قد جعلَتَهُ كذلك).
 بصدق بأن ليس لديها رغبة برؤية السيد أوزموند تعيساً. وفي الحقيقة، لا يمكن أن يكون كذلك، فالموضوع بالنسبة لها شطحات خيالية. عموماً،
 مما كانت قد تخيلت، وبقابلية على القسوة. فقالت على سبيل إضفاء التأثير الحسن: (سيكون من الأفضل إن كانا يحبان بعضهما البعض).

 أنطلق غدأ بالتأكيد).

قالت الكونتيسة وهي تبتسم بحيوية جداً: (إن للى إيز ابيل بالتأكيد مُحِبِّن
 أن لا تخامرها التخيلات: (قد لا يكون بإمكاني مساعدتها).

ـ (يمكنكِ لو أردتِ ذلك بأية حال، فذلك شيء مهم).
أضافت الكونتيسة فجأة: (أنا أعتقد بأن هذا هو ما أتيتِ من أميركا لأجله). قالت هنر ييتا بهدوء: (نعم، فقد أردتُ أن أعتني بها) . وقفت مضيّفتُها هناك وهي تبتسم لها بعينين صغيرتين برّاقتين وبأنفِ متلهف المظهر ووجنتين تصاعدت حمرةٌ على كلٍ منهما. ـ (آه، ذلك جميل جداً .. ذلك جميل جداً! أليس هنا هو ما يطلقون عليه بالصداقة؟).

ـ ـ (لا أدري ماذا يطلقون عليه. فقد فكرتُ أن من الأفضل أن آتي) .
 إلى ذلك لديها آخرون).
ثم انفجرت في الكالام بانفعال: (إنها محظوظة أكثر مني! أنا تعيسة مثلها - ألهـي
 بأن لديّ لكنهم تلاشوا. فلا أحد، رجلاُ أو امر أة، كان سيفعل لي ما تفعلينه

تأثرت هنرييتا؛ فقد كانت توجد قوة في هذا التدفق المر . فحدّقتْ نحو رفيقتها لحظةّ، ومن ثم قالت: (دعيني أوضّح لكِ أيتها الكونتيسة، سوف الكِ أفعل لأجلكِ أي شيء تحبينه. سوف أنتظر أكثر وأرحل معكِ).
أجابت الكونتيسة بتغيّر سريع في النبرة: (لا عليكِ. فقط اذكريني في
الصحيفة!).
مع هذا، كانت هنريتا، قبل مغادرتها لها، مضطرة لأن تجعلها توا تفهم بأنها لا لا يمكنها أن تقدم تقريراً خيالياً عن رحلتها إلى روما. فقد كانت التا الآنسة ستاكبول صحفية دقيقة بشكل صارم.
عندما تركَتها، أخذت الطريق المؤدي إلى لونغارنو، رصيف الميناء

المشُمس الذي يقع بجانب النهر الأصفر حيث التصبَبِ الفنادق جميعها، ذات الواجهات المسرقة والمعروفة للسيّاح، في صفٍ وانِّ واحد. كانت قد استكشفَتْ طريقها قبل هذه المرة عبر شواريع فلور ونسا (كانت سريعا

 نحو اليسار باتجاه جسر بونتي فيكيو، وتو قفت ألما أمام أحد الفنادق التين التي تطل
 وقلماً، وبعد تفكيرِ للحظات، كتبت بضع كلمات المنا



 إن كان السيد غودوود في الفندق. أجاب الحمّال، كما يجّالِيب الحمّا الحمّالون




 الطويل المزجج من جانب واحد والمزيّن بتماثيلِ نصفية عتيقة اليّة، والذي مثّل
 فوق الأرض الرخامية. كانت الصالة باردة جداً، ونادراً ما تُزار خلال أسابيع منتصف الشتاء.

قد تبدو الآنسة ستاكبول في سعيها للجمال الفني أكثر حماساً مما أدهشتنا


كانت لو حة عشّق المسيح الطفل للرسام كوريجيو - وفيها تركع العذراء أمام الوليد المقدس الذي يستلقي في مهدٍ من القشّ وهي تصفق بيديها له بينما هو يضحك ويصيح بسرور. كان لهنرييتا اهتمام خاص بهنا
 طريقها من نيويورك ذلك تذكرت بأن هذه الأيام الثّلاثة يجب أن لا تذا لـا لـا
 الطرق، وشمل الكثير جداً من المهام الثقافية. كانت على وشك أن تنتقل إلى الرواق عندما
صاحت قليلاً، وو قفت أمام كاسبار غودوود.

قالت: (كنتُ للتو عند فندقكَ. تركتُ لكَ بطاقة).
أجاب كاسبار غودوود و كأنه فعلاً يعني ذلك: (تشرفتُ بذلك كثيراً́).
 ذلك. فعلتُ ذلك كي أتحدث معكَ قليلاً عن شيء ما).

نظر لوهلةٍ إلى المشبك الذي في قبعتها. ـ ــ (سأكون مسروراً بسماع ما تريدين قوله ).
قالت هنرييتا: (أنتَ لا تحب التحدث مكت معي، لكني لا لا أبالي بذلك، فأنا لا لا أتحدث لكي أرفّه عنكَ. لقد كتبتُ لكَ رسالة لأطلب منكَ أن تأتي وأراكَ.

صرّح غودوود: (كنتُ خارجاً لتوي. لكنني سأمتنع طبعاً). كان مهذّباً لكن
ليس مندفعاً.
رغم ذلك، لم تترقب هنرييتا تصر يحات كبيرة، وكانت ممتنة كثير اُ بـجديّة
 على كل اللو حات.

ـ (كل ما أردتُ رؤيته، فقد كنتُ هنا لمدة ساعة).
قالت هنرييتا: (أتساءل إن كنتَ قد رأيتَ لو حة كورَ كوريجيو التي أحبها، فقد
أتيتُ خصيصاً لأنظر إليها).
فدخلت الرواق ورافقها ببطء.
ـ (أعتقد بأنكِ رأيتِها، لكنتي لم أعلم بأنكِ تحبينها).
 ما أرادت أن تتحدث معه عنه.
قالت هنرييتا: (كلا، إنه عن شيء أقل أقل تآلفاً!).
كانت الصالة الصغيرة اللامعة بالنسبة لهما عبارة عن خزانة رانة رائعة من الكنوز. كان هناك فقط المسؤول عن المعرض وهو يحوم حول تمثال فينوس
ميديتشـي.

واصلت الآنسة ستاكبول الكلام: (أريدُ منكَ أن تسدي لي خدمة). عبس كاسبار غودوود قليلاً، لكنه لم يُظهِر حرجاً لشُعوره بأنه لا لا يبدو
 قال بصوت عالٍ قلِلاً: (أنا متأكد بأنها شيء لن أن أحبه) . ـ (كلا، لا أعتقد بأنكَ ستحبها. إن أحبتُها فلن تكون خدمة) واصل حديثه بنبرة رجلٍ مدرٍٍ جداً لمدى صبره: (حسناً، لنسمعها) .

 خدمة بسرور ).
كان لنبرتها الرقيقة والوائقة، والتي لم يكن يو جد في فيها محاولة للتأثير،
 بها. رغم ذلك، فعندما يتأثر، نادراً ما يُظهر ذلك بالعلامات المعتادة. فهو لن

يحمرَّ وجهه، لن يشيح بنظره، ولن يبدو خجلاً. إنه فقط سيشبت انتباهه بشكلٍ



 المشُاكل.. بلا شك. لكـي كني كنتُ سأبنل جهداً لأجلكَ). تردد غودوود: (أنتِ تبذلين جهداً الآن).
 عموماً أن تذهب إلى روما).
أجاب بسذاجة قليلاً: (لقد خمنتُ بأنكِ ستقولين ذلك!).
ـ (لقد فكرتَ بالأمر إذن؟).

 شُهرين. إذ كنتُ أفكر في المو خوع مرارأ وتكراراًاً).
 تميل إلى ذلك أكثر ). سأل غودوود: (أفضل بالنسبة لمن تعنين؟). ـ ( حسناً، بالنسبة لكَ أولاً، وبالنسبة للسيدة أوزموند ثانياً).

 ـ (أنا لا أفهم كيف سيهمها ذلك. فأنا لا شيء بالنسبة للسيدة أوزموند. لكن لو تعلمين، فأنا أريد أن أراها بنفسي). ـ (نعم، ولهذا السبب سوف تذهب).

ـ (طبعاً. وهل يمكن أن يو جد سبب أفضل؟؟).
قالت الآنسة ستاكبول: (كيف سيساعدكَ ذلك؟... ذلك هو ما أريد أن
أعرفه).
ـ ( إن ذلك هو بالضبط ما لا أستطيع أن أقوله لكِ. فهو ما كنتُ أفكر به تماماً في باريس).
ـ ــ (سيجعلكَ هذا مستاءً أكثر ) .
سأل السيد غودوودوهو عابس قليلاً: (لماذا تقولين "أكثر) بهذه الطريقة؟ كيف تعرفين بأنني ساخط؟).
قالت هنرييتا وهي مترددة قليلاً: (حسناً، لم تبدُ يوماً بأنكَ رغبتَ بشيء

فصاح وقد احمرّ وجهه: (كيف تعلمين بما أرغب به؟ أنا راغبٌ الآن بالذهاب إلى روما).
نظرت هنرييتا له بصمت بتعبيرِ حزين ومع ذلك سارّ، وقالت في النهاية: (حسناً، أردتُ فقط أن أخبركَ بما بأفكر فيه. فهو يدور فير في ذهني. أنت تعتقد طبعاً بأن الأمر ليس من شأني. لكن، استناداً إلى هذا المبدأ، لا شـيء هو من شأن أي شخص).
قال كاسبار غودوود: (ذلك لطفٌ منكِ. أنا ممتن جداً لكِ لاهتمامكِ. سوف أذهب إلى روما ولن أؤذي السيدة أوزموند).

 قالت هنرييتا بمراوغة مربكة وبإطلاق تعميمات أقل أملاً من المعتاد:

أضـافت: (إن كنتَ ستذهب إلى روما، فأرجو أن تكون صديقاً حقيقياً... وليس صديقاً أنانياً!).

ثم استدارت وبدأت تتفّرّ على اللوحات.
سمح لها كاسبار غودوود بالذهاب ووقف وهو ير اقبها بينما تتجوّل حول الصالة. لكن بعد برهة ردّ عليها: (لقد سمعتِ عنها شيئًاً هنا). ثم استأنف الكلام: (أحب أن أعرف ماذا سمعتِّ)
لم تكن هنرييتا قد راوغت في حياتها، وعلى الرغم من وجود لياقة بفعل ذلك في هذه الحالة، إلا أنها قررت بعد التفكير لبضع دقائق أن لا تعمل

أجابت: (نعمه، سمعتُ. لكن بما أنني لا أريد منكَ أن تذهب إلى روما فلن
أخبركَ).
قال: (كما تتـائين. سوف أعرف بنفسي).
 صاحت هنرييتا: (أوه، لن تعرف ذلك!).
$\ddot{0} \underbrace{}_{0}$
t.me/soramnqraa

ـ (لا أرجو ذلك. متى تنطلقين؟). -

 أوزموند، لكن كان له في تلك اللحظة الوضوح نفسه. كان يتعمد ذكر فضائل



 بأنها أفادت بطريقةٍ ما الر خاء الاجتمالراعي. لكن أهمية موقفهما هذا بالذات هو ما أراد من الآنسة ستاكبول أن لا تُسَلِّم

به كثيراً جداً. فهي تغترض بشكلٍ مُسلّم به بأنه راغبٌ دائماً بأي تلميح عن
 وصوله إلى روما، وكانت تكرر هذا الافتر اض في كل مناسبة لاحقة. لا لم تك تكن


 لقد تمنّى لو لم تكن مهتمة بهذا القدر، وحتى أنه طلب أن أن تـر كه وشأنه، وإن بدا ذلك قاسياً قليلاً. رغم ذلك، إنه يفكر الآن تفكيراً آخر ـ والذي أظهرَ كم هو مختلف بشكلٍ كبير، من حيث التأثير، رداءة طبعه عن رداءة طبع جيلبر الـوت أوزموند.
أراد أن يذهب على الفور إلى روما، وكان يريد الذهاب بالِ بمفرده في قطار



 سيتمكن على الأقل في الليل من أن ينام ويحلم بسيارة الصالو الون أميركيركية. لكنه

 حتى بعد ذهابها ما لم ينتظر لمدة أطول مما لـي لـ اله صبر عليه. فلن ينفع أن ينطلق في اليوم التالي.
لقد سبّبت له القلق والإرهاق؛ ففكرة قضاء اليوم معها في عربة سكة حديد أوربية سبَّبَت مضايقات عديدة. مع ذلك، فقد كانت سيدةً تسافر لو حدها لوان، وكان من واجبه أن يتعب نفسه لأجلها، إذ لا يمكن أن يختلف اثنان علمانى ذلك، فقد كان ضرورةُ واضحةً تماماً.

بدا ساهماً للغاية بضع لحظات، ومن ثم قال بدون تباهٍ بالشهامة مطلقاً، لكن بنبرة واضِحة جداً: (إن كنتِ ذاهبةً يوم غد فسأذهب أيضاً بالطبع، لأنني قد أكون مفيداً لكِ).
ردت هنريتا بهدوء: (حسناً يا سيد غودوود، أرجو ذلك!).
***

## المْصل 45

كان لدي مسبقاً سبب لأذكر أن إيزابيل كانت تعرف بأن زوجها منزعٌٌ


 كان لديها فهمٌ كافٍ لأسباب معارضة أوزموند. فقد أراد منها أن لا لا تحظى بحرية الفكر، وهو يعرف تماماً بأن رالف كان رسول الحرية. قالت إيز ابيل لنفسها بأنه من المريح أن تذهب وتر وتراه، فقط لأنه كان كذلك. سنرى بأنها




 وحرماته. وإن فكرة انتهاك ذلك ملأتها بالخجل و كذلك بالذنعر، لأن عندما تكشف عن نواياها بدون قصد، يكون قد غاب عن ذهنها احتمالية حدو ث ذلك الانتهاك مع إيمانها التام بأن رغبات زون يبدو أنها ترى اليوم الذي ستستعيد فيه شُيئاً كانت قد منحَتْهُ بقدسية يقترب سريعاً. إن مراسم كهذه ستكون مؤذية وبشعة، فحاولت أثناء هذا أن تغلق عينيهاعن ذلك. ولن يفعل أوزموند شيئاً ليسهل ذلك بأن يبدأ هو أولاً، إذ كان سيضع ذلك العبء عليها حتى النهاية.

لم يمنعها لحلّ الآن رسمياً من أن تزور رالف، لكنها كانت متأكدة بأنه


 لم تفهم كيف يمكنه أن يحب رؤيتها مع ابن خالتها. لم ينطق رالف أبداً أبداً كلمةً ضده، لكن مع ذلك كان الاحتجاج المتضايق والصامت لألون أوزموند قائمأـأ. فلو حاول أن يتدخل بشكلِ حقيقي، أو حاول أن أن يفرض سلطتهنه، فسيكون











 هناك بديل ممكن تصور ه لهذا النجاح.
 مناسباً؛ إذ كانت مقايس الأصول هي في اتباع الذوق، ولا ولا يمكن أن تو توجي
 كان تطبيق إيزابيل لهذه المقايس خاليأ من القيود اليوم بشكل خاص اليا لأن

بالإضافة إلى الحقيقة المطلقة بأنها لا يمكنها أن تتركُ رالف يموت وحيداً،

 أن تجيبني على سؤ ال. إنه بخصوص اللورد واربيرتون). أجاب رالف من على كرسيه المتحرك كالذي برزت منه ساقاه الهزيلتان بشكلٍ أطول من السابق: (أعتقد بأنني حزرتُ سؤ الكِك) . ــ (من الممكن جداً أن تكون قد حزرْتَهُ إذن أَجِبْ عليه أرجوكَكَ). ـ (أوه، أنا لا أدّعي بأنه يمكنتي فعل ذلك). قالت: (أنتَ مقرَّب منه، ولديكَ الكثير من الملاحظات عنه).
 ـ ( لِمَ يَجب عليه أن يتظاهر؟ فذلك ليس طبعه). قال رالف بنغمة التسرية عن النفس: (آه، يجب أن تتذكري أن الظروف

ـ (نعم ـ لكن إلى حدٌ ما. لكن هل هو حقاً واقع في الحب؟؟).
 قالت إيز ابيل بسخرية أكيدة: (آه!).
نظر إليها رالف وكأنّ مرحه اللطيف قد تأثر بالارتباك. ـ (تقولين ذلك وكأنكِ خائبة الأمل) .
نهضت إيزابيل وهي تُعدّل قفازيها على مهل وتنظر إليهما وهي تفكر
 قال ابن خالتها: (أنتِ متفلسفة جداً). ثم أضاف بسرعة: (أيمكنتي أن أتساءل عمَّ تتحدثين؟).

حدّقت إيزابيل.
_ (لقد اعتقدتُ بأنكَ تعرف. أخبرني اللورد واربيرتون بأن بأنه يريد من بين

 هل باعتقادكَ بَأنه يهتم فعلاً لأجلها؟؟)
صاح رالف بشُكلٍ متأكدٍ جداً: (آه، لأجل بانسي، كلا!).
ـ ــ (لكنكَ قلتَ للتو بأنه يهتم)
تريث رالف لوهلة. تُم قال: (قصدتُ أنه يهتم لأجلكِ يا سيدة أوزموند).
هزت إيزابيل رأسها ساهمة.
ـ ــ (ذلك هر اء، تعلم ذلك).
ـ (بالطبع إنه كذلك. لكن الهراء يخص واربيرتون ولا ولا يخصني) .
 واصل رالف الكلام: (يجب علي أن أخبركِ في الحقيقة بأنه أنغَرَ الأمر

ـ (من اللطيف منكما أن تتحدثا بالموضوع معاً! هل أخبرَكَ أيضاً بأنه
يحب بانسي؟).
 يعتقد بأنها ستنفع تماماً في لوكّلي). ـ ــ (هل هو يعتقد ذلك فعلاز؟ّ).
قال رالف: (أن ما يعتقد واربيرتون في الحقيقة....!)

 ثم صاحت بسرعة وبانفعال: (آه، يا رالف، أنت لا تساعدني!).

لقد كانت المرة الأولى التي نوّهَتْ بها إلى حاجتها للمساعدة، وهزت الكلمات ابن خالتها بقوتها. فأصدر همهيمة طويلة من الارتياح، من الشفقة،
 هو ما جعله يصيح بسرعة: (كم يجب عليكِ أن تكوني تعيسة؟) . كان بمجرد أن تحدث، استعادت سيطر تها على نفسها، وكان أوني أول شيء





قال رالف: (يجب عليه أن ينجح بسهولة). ناقشت إيزابيل : (نعم... لكنه لا ينجح دائماً).
 أوزموند قادرة على أن تفاجئنا؟).

في النهاية).
قال رالف: (لن يفعل شيئاً مخزياً).

 قاس أن نحاول رشوتها بعروض زواج مذهلة لتتر كه).
 واربيرتون لَّس مضطراً لأن يعارض ذلك).



الفكرة تضحككَ، فأنتَ لستَ واقعأ في حبه طبعاً. إنه، بالنسبة لبانسي، له الشُرف بأنه واقع في حب بانسي. يمكنها أن ترى من نظرة واحدة أن اللورد واربيرتون غير واقع في حبها). قال رالف: (سيكون مناسِباً جداً لها).
 المجيء ويودّعها غداً بكل أدب).
ـ (كيف سيحب زو جكِ الأمر؟).

ـ (لا يحبه مطلقاً، وقد يكون محقاً باستيائه من الأمر ـ عليه فقط أن يحصل على المو افقة بنفسه).
تجرأ رالف بالسؤال: (وهل فوّضكِ بالحصول عليها؟).

أقدم من جيلبرت ـ أن أحرص على رغباته).
ـ (تقصدين أن تحرصي على تر كه لها؟؟). ترددت إيزابيل وعبست قليلاً.

 فذلك سيخلق علاقة غريبة معكِ ! لكنني متوتر قليلاُ لئلا يعتقد زورجكِ بأنكِ لـم تدفعيه بما يكفي).
شُعرت إيزابيل بأنها قادرة على أن تبتسم مثله، فقالت بمرح: (إنه يعرفني


أظن. أنا لستُ أخششى بأنني سأكون عاجزة عن التبرير !).
كان قناعها قد سقط على الفور، لكنها لبسَتْهُ ثانيةً مما سبّب خيبـ خيبة أمل


فيه. كانت لديه رغبة خارية تقريباً لأن يسمعها تشتكي من زو جها ـ أن يسمعها تقول بأنها ستكون مسؤولة عن قرار اللورد واربيرتون. كان رالف متيقيناً بأن

 وقساوة. كان يرغب بأن يخبر إيزابيل بذلك ـ أن يجعلها تفهـم على الـي الأقل



 لأنه فقط فشـل فيه. ما هو السُيء الذي أتت لأجله إذن، ولماذا التها تبدو تقريباً
 تمنحه الحرية ليجيبها؟ كيف يمكنهما أن يتحدثا عن مشاكلها الأسرا السرية ـ مثلما
 هذه المتناقضات نفسها سوى مؤشٌر على مشُكلتها، وكان نداؤها ها للمساعدة الشئيء الوحيد الذي يجب عليه التفكير فيه.

## قال بسر عة: (برغم ذلك، ستكونين متناقضة بالتأكيد).

 (ستجدين نفسكِ تفكرين بشكلٍ مختلفٍ جداً).
ـ ـ (إن ذلك قد يحدث بسهولة بين معظم المتزو جين !).
فالتقطت مظلتها، لقد رأى بأنها كانت متوترة، خائفة مما قد يقوله.
أضافت: (مع ذلك، فهي مسألة بالكاد يمكننا الشجار بشأنها، لأن الموضوع برمته يصب في مصلحته. وذلك أمر طبيعي، فبانسي في النهاية هي ابنته وليست ابنتي). ثم مدت يدها لتودعه.

قرر رالف في دواخل نفسه بأنه لا يـجب عليها أن تغادر بدون أن يُعْلِمَها بأنه يعرف كل شيء؛ فقد بدت فرصة كبيرة جداً من أن يفقدها. سأل وهو يأخذ يدها: (هل تعلمين ماذا ستجعله مصلحته يقول؟ فهزت رأسها بشكل متحفّظٍ قليلاً ـ وليِس بشكل مشّجّع واصل كلامه: (ستجعله يقول بأن افتقادكِ للحماسة سببه الغيرة). فتو قف قليلاُ عن الكلام؛ فقد أخافه وجهها. ـ (الغيرة؟).

ـ ـ (الغيرة من ابنته) .
فاحتقنَ وجهها وألقت رأسها إلى الوراء وقالت بصوتِ لـم على شفتيها: (أنتَ لستَ لطيفاً).

أجاب: (كوني صريحةٌ معي وسترين) . لكنها لم تجب؛ بل قامت فقط بسحب يدها من ين يده التي لا زالت مدسكةً بها، وانسحبت بسرعة من الغرفة.
قررت أن تتحدث إلى بانسي. فاستغلت الفرصة في اليوم التالي وهي متو جهة إلى غرفة الفتاة قبل العشاء.
كانت بانسي مرتديةً ثِابها مسبقاً، فقد كانت دائماً سابقة لزمانها؛ ونا؛ وبدا أن ذلك يوخح صبر ها الجميل والهدوء اللطيف اللذين بهما استطاعت أن تجلس وتنتظر. والآن، كانت جالسةٍ بهندامها الأنيق أمام موقد غرفة النوم. كانت قد أطفأت شموعها عند الانتهاء من زينتها تماشياً مع العادات الاقتصادية التي
 قبل، لذا، كانت الغرفة مضاءة فقط بقليلٍ من الحطب. كانت الغرف في قصر رو كانيرا واسعة جداً كما هي كثيرةٌ جداً، وكانت

تعريشة بانسِي البتولية حجرة واسعة جداً، ذات سقفٍ داكن، وألواح خشبية كثيرة. لم تبدُ سيدتها الصغيرة في وسطها سوى بـي بقعة بشرية.
 من السابق من خشّوعها الخَجول. كان لدى إيزابيل تَهَمّة صعبة ـ والشُيء الوحيد المهـم هو أن تنجزه ها بسهولة قدر الإمكان.
شعرت بالمر ارة والغضب، لكنها حذّرت نفسها من إظهار هذا الغضبـ.


 واحتلت إيز ابيل مكانها عليه، ركعت على وسادةٍ أمامها و كانت رافعةً نظرها ها

 لكنها لو تريد التأكد لشُعرتْ بنفسها على أية حالل بأن لها مطلق الحرية بأن تثيره. كان والد الفتاة سيَعْتَرِ ذلك بمرتبة التخيانة؛ و وفي الحقيقة كانت إيزَابيل تعرف بأنه إن كانت بانسي ستُظهِر أدنى استعداد لاستمالة الة اللور ود واربيرتون



 بشكلٍ خافت، ويديها المطويتين بشبه استعطاف وبشُبه استسلامَ وعينيها المرفوعتين والجامدتين، المليئتين بجدية الموقف، نظرتٌ نحو إيزابيل كطفلةٍ شهيدة مزيّنة لأجل أن يُضَحّى بها وبالكاد تجر أت حتى على أن تأمل بتفادي ذلك.

عندما قالت لها إيزابيل بأنها لم تتحدث معها لحدّ الآن عما قد يحدث

بخصوص تزويجها، وإن صمتهالم يكن عدم اكتراث أو جهلاً بالمو ضوع وإنما


 ردت إيزابيل: (من الصعب عليّ أن أنصحكِّ فئِ فأنا لا أعلم كيف يمكنتي أن أتكفّل الأمر. ذلك من اختصاص والدكِك؛ إذ عليكِ أن تطلبي نصيحته، وفوق كل شيء يجب أن تتصر في وفقاً لها ألـا . أرخت بانسي عندئذٍ نظر ها، لم تقل شيئاً لوهلةٍ، ثم أشارت بـر بسرعة: (أعتقد بأنني سأفضّل نصيحتكِ أكثر من نصيحة بابا). قالت إيزابيل ببرود: (لا يجب أن يكون الأمر كذلك. أنا أحبكِ كثيراً جداً، لكن والدلكِ يحبكِ أكثر ).
أجابت بانسي بمظهرِ من يقول شيئاً معقولاً جداً: (ليس السبب هو أنكِ تحبينتي - بل إن السبب هو لأنكِ سيدة. فالسيدة يمكنها أن تنصح فتاةً شابّة أفضل من الر جل ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ (إذن، أنصحكِ أن تُبدي أقصى احترام لرغبات والدكِك) . }
\end{aligned}
$$


 فذلك فقط لكي أتصرف وفقاً له).

> حدقت بانسي، ثم سألت بسرعة: (هل ستنفّذين كل شيء أريده؟؟) ـ (قبل أن أقول نعمه، يجب أن أعلم ما هي تلك الأشياء).
 تتزوج من السيد غوزييه. كان قد طلب منها الزواج وأخبرَتْهُ بأنها ستفعل ذلك


## قالت إيزابيل: (حسناً إذن، فالأمر مستحيل).

قالت بانسي بدون تنهيدة وبالاهتمام الفائق نفسه في وجهرا البرئ: (نعم، إنه مستحيل).
واصلت إيزابيل الكلام: (عليكِ أن تفكري بشُخصصٍ آخر إذن). لكن بانسي أخبرَتْها وهي تتنهل بسبب ذلك بأنها بأنها كانت قد اند حاولت ذلك العمل البطولي بدون أدنى فائدة.
قالت بابتسامةٍ باهتة: (أنتِ تفكرين بمن يفكر بكِ) . ـ (أعلم بأن السيد غوزييه يفكر بي).
قالت إيزابيل بتكبّر: (لا يجب عليه أن يفعل ذلك. فو الدكِ طلب بوض بو أن لا يفعل ذلك).

- (إنه لا يَحتمل ذلك، لأنه يعرف بأنني أفكر به).

ـ (لايجب عليكِ أن تفكري فيه. أما بالنسبة له، فربما لديه عذر . لكن أنت ليس لديكِ عنر ).
صاحت الفتاة وكأنها كانت تبتهل للسيدة العذراء: (أتمنى أن تحاولي
إيجاد عذر ).
قالت السيدة العذراء بفتورٍ غير معتاد: (يجب أن أعتذر بشدة عن محاولتي
 ـ (لا أحد يمكنه أن يفكر بي كما يفكر بي السيد غوزييه. فليس لأحدِ الحق في ذلك).
صاحت إيز ابيل بشكلٍ كاذب: (آم، لكنتي لا أعترف بحق السيد غوزييه!).




وأعلنت بأصدق وأبسط نبرة بأنها حتى وإن لم تتزوج السيد غوزييه، فهي لن تتوقف عن التفكير به أبداً.
يبدو بأنها قبلت بفكرة العزوبية الأبدية، لكن إيزابيل طبعاُ كانت مستر سلةً في !لتفكير بأنها ليس لديها فهم لمعنى ذلك. كانـي مستعدة لتتخلى عن حبيبها. قد تبدو تلك خطوة مهمة نحو اتخاذ خطوة أخرى، لكن بالنسبة لبانسي، من الواضح بأنها فـُلت في أن تقود إلى ذلك
 هناك فقط حلاوة الوفاء لإدوارد غوزييه، والتلميح الغريب والئنـي الاستينائي بأنها
 قالت إيزابيل: (إن والدكِ يريد أن تتزوجي أحسن زيجة. وثروة السيد غوزييه ليست كبيرة مطلقاً).



 مخادعة جداً، واللببب هو ما كانت تفعله لأجل أوزموند؛ أوما كان يان يجب على المرء أن يفعله لأجل أوزموند!
 من أن تفكر بأنها استخفَّتْ كثيراً بما تريده الفتا الفتاة. سألت مرافقتُها برفق: (ماذا تودين مني أن أفعل؟؟).
 تتذكري كل السرور الذي في مقدوركِ أن تمنحيه لوالدلكِ).


لوهلةٍ ستبلو إجابة إيزابيل متو قعة، ثم سـدعت نفسها تنطق في السـكون الذي خلقه إصغاء بانسي: (نعم ـ أن تتزو ججي أحداً آخر ).
 واكتسب الانطباع قوة من نهو وها المتمهّل من وسادتها. فو قفت هناك للحظة ويداها الصغيرتان كانتا مرتخيتين، ثم ارتجفتا.

ـ (يو جد طلبٌ بخصوص ذلك. فهناك أحلٌ آخر سيكون مستعداً ليطلب
ذلك منكِ).
قالت بانسي: (لا تتخيلي بأنه يمكنه أن يكون مستعداً).
 ـ (لو تأكَّكَ؟ إذن فهو ليس مستعداً!) .





 بأنه سيعرض عليّ الزواج، فأعتقد بأنكِ مخطئة) .
ـ (ربما أكون مخطئة، لكن أباكِ سيرغب انب بالأمر كثيراً). هزت بانسي رأسها بابتسامٍٍ حكيمة باهتة.
ـ (لن يعرض اللورد واربيرتون الزواج فقط لكي يسعد بابا). واصلت إيز ابيل الكلام بشكل تلقائي: (يريد والدكِ منكِ أن تستميليه). ـ (كيف يمكنتي أن أستميله؟).

ـ ( لا أدري. على والدكِ أن يخبركِ ذلك).
 اطمئنانٌ واضح. فأعلنت في النهاية: (لا يو جد ضر ر.. لا ضرر !).

 مشيرة للاشمئز از . ولكي تجلد احتر امها امها لنفسها كانت على وشك أن أن تقول بأن اللور رد واربير تون كان قد أعلمها بأنه يو جد ضرر ـ لكنها لم تمّل ذلك، بل بل قالت فقط وهي محر جة أكثر قليلاُ مما يجب بأنه بالتأكيد الأكثتر لطفاً، والأكثر الأكر تآلفاً.

$$
\begin{aligned}
& \text { أجابت بانسي: (لقد كان لطيفاً جداً، ولأجل هذا هـا أحببتُه). } \\
& \text { - (لِمَ إذن هذا التردد الكبير؟؟). }
\end{aligned}
$$

 عليّ أن أفعل؟؟... باستمالته. إنه يعرف بأنني لا أريد أن أتزوج، وهِ وهو يريدني أن أعرف بأنه لن يزعجني لهذا السبب. ذلك هو ما أقصده بلطفه. فكأنه قد قال أل
 بأن ذلك لطيف جداً، ونبيلٌ جداً).

واصلت بانسي الكلام بإيجابية متعمقة: (ذلك هو كل ما قلناه لبعضنا
البعض. وهو لا يهتم لأمري أيضاً. آه، لا، لا يو جد ضرر ).
 الإنسانة الصغيرة المذعنة. لقد شُعرت بالخوف من حكمة بانسي ـ فبدأت تتر اجع قليلاً من أمامها.
أشـارت بتحفّظ: (يجب أن تخبري والدلكِ بذلك).
أجابت بانسي بدون تحفّظ: (أفكر أن لا أفعل) . ـ ( (لا يحسن بكِ أن تجعليه يبني آمالأ زائفة).

قالت الفتاة ببلاغة: (ربما لا يحسن. لكن سيكون من المناسب لي أن





 تتصرف مع ابنته بشرف.
تحت تأثير هذه العاطفة، ألقت بر أي آخر قبل أن تغادر ـر ـرأي فعلَتْ أقصى ما في وسعها: (إن والدلكِ يسلّم جدلاً على الِّى الأقل بُأناكِ تفضّلين
الزواج من رجلٍ نبيل).

وقفت بانسي عند المدخل المفتوح، كانت قد أرخت الستار الستارة لإيزابيل لكي تمر، فأثـارت بشكلٍ جادٍّ جداً: (أعتقد بأن السيد غوزييه واحد منهم!).

\author{

* 㫧 *
}


## المْصل 46

لم يَرَ أحدُّ اللورد واربيرتون في غرفة استقبال السيدة أوزموند لعدة أيام،

 يعتقد بأن صديقهم المميز قد جعله ينتظر طويلاً جداً للغاية رغم أنه لم يكن من المحبب بالنسبة له أن يُظهِر ذلك.
 يعني بمعاملته رجلاُ كتاجر فاتورة؟؟ (إلـا

 ـ (لم يكتب لـي أبداً).



 كانت إيزابيل مختصِرة في الإجابة: (لا أعلم، فلم أستلم رسالةً منه ).

 مع ذلك، خاض زو جها في اليوم التالي في الحـي غر فة الاستقبال في وقتٍ متأخرٍ من المساء.

سأل: (عندما أخبركِ اللورد واربيرتون عن عزمه على الكتابة، ماذا قلتِ

فارتبكت على الفور. ـ ( أعتقد بأنني أخبرتُه أن لا ينـي ـ (هل اعتقدتِ بو جود ضرر من ذلك؟).
 قال أوزموند: (من الواضح بأنه نسي الأمر ). ـ ( لكن كن طيباً جداً عندما يتذكر ). ثم سألت: (هل تريد مني أن أكتب له؟). ـ ( ليس لدي مانع بتاتاً) . ـ ــ (أنتَ تأمل مني الكثير) .
 قالت إيزابيل: (أخشُى بأنني سأخيب أملكَ) .
 ـ (أعرف ذلك طبعاً. تخيّلْ كم سيخيب أملي أنا!. إن كنتَ تريد حقاً الحصول على اللورد واربيرتون فعليكَ أن تفعل ذلك بنفسكَ).
 تعملين ضدي).
جفلت إيزابيل، وشعرت بأنها بدأت ترتجف. كان لديه طريقة بالنظر إليها عبر عينين شبه مغدضتين، وكأنه يفكر بها لكن بالكا بالكاد ينظر إليها، والتي

 الطريقة مئلما هو واضح الآن.

ردت: (أعتقد بأنكَ تتهمني بشيءٍ دنيء جداً).
 السبب أنكِ أبعَذْتِه. لا أعتقد بأن ذلك دنيء؛ فـئ فهذا نوعٌ من الأمور التي تعتقد المرأة بأنها يمكنها أن تفعلها دائماً. وليس لدي شكك بأن لديكِ أفضل الأفكار بشأن ذلك).
واصلت الكاملام: (لقد قلتُ لكَ بأنني سأفعل ما باستطاعتي).
 خطر لها، بعد أن قال هذا، بأنها ذات مرة ظنتهُ رائعاً. صرخت بسرعة: (كم هو كثيرٌ ما تريده لكي تتأكد منه!).
ما إنْ تكلمتِ حتى أدر كت المدى البالغ لكلماتها التي لـم تكـن واعـن واعية في
 حقيقةَ أنها كانت قد حملت يوماً هذا الكنز المرغوب فيه بين يديها وشعرت





 لمقاطعتهما أو حتى شعوره بحالةٍ نذيرة بالشؤم م تُم تقدّم بزيه الإنجليزي
 الوحيد الذي فيه هو صعوبة التغيير.
 كافية بأنهما كانا بصدد الحديث عن ضيفهـما. أضاف زان زو جها على هنا هذا بأنهـا لم يعرفا ماذا حلّ به - وبأنهما خشُيا أن يكون قد ر رحل .

فشرح وهو يبتسموينظر إلى أوزموند: (كلا، أنا على وشك الرحيل).




 بحرصٍ نظراتُ سِيادة اللورد. مع ذلك، كانت إيز ابيل متأكدة بأنها لو لاقت
 الأفضل أن تأخذ تاتُّيت المسِكين معكَّك).
أجاب اللورد واربيرتون: (من الأفضل له أن ينتظر الطفس الدافئ. لا يجب أن أنصحه بالر حيل الآن).
جلس هناكُ لـبع ساعة وهو يتحدث وكا وأنه لن يراهما ثانيةً في وقبِ






علاقة طيبة معها.
ثم سأل اللور و واربير تون إيز ابيل إن كانت تتذكر الوقت الر ائر الذي الذي قضته



 يطلب منهما ذلك؟ يا له من شُرير سيّئ الطباع! ـ ووعد اللورد واربيرتون أن

يزجر مالك قصر جاردن كورت. فذلك طبعاً مجرد حادث عرضي؛ إذ كان





 كان ذلك يشكل أي إغراء.
سأل إن لم تكن موجودة في البيت؛ ألا يمكنه أن يقول وداءاءأُّ ليس لأنه بحب الوداع - فهو يكتيب من ذلك دائماً. فعندما غادر إنجلترا في اني الـي الأيام




 الاستياء، ويربك ذاكرة المرء.
كان لديه هذا الإحساس في الوقت الحالي، وكان ذلك هوان هو التأئير الذي



 ستحصل له حالما يغادر المتزل. لا بدّ لهما أن يفكرا بـجديّة بئّئن أن المجيء إلى لوكلي.
إن كان هناكُ أي شيء مربك في ظروف زيارته أو في إعلانه عن مغادرته،

فقد فشّل في أن يظهر على السطح. إذ تحدّث اللورد واربيرتون عن ارتباكه، لكنه لم يظهره بطريقةٍ أخرى، وقد رأت إيزابيل بأنه منذ أن قرر الانسحابِ
 يكفي تماماً لتتمنى له أن يبدو و كأنه قد تجاوز الأمر ـ كان سان سيفعل ذلك فـل في أية
 ليس في مقدور زوجها أن يحبط هذه العادة.
دارت عملية معقدة في ذهنها وهي جالسة هناك؛ فمن جها
 قاله، وتتساءل كيف كان سيتحدث لو وجدها ولو لو حدها. من جهةٍ أخرى، كان الوان
 محكوماً عليه بالمعاناة الشديدة للخسارة وبدون أن يريحه اللعن من ذلك.






 لتلهفه من أن يظهر على وجهه الدقيق. فقد عامَلَ زوج ابنته المحتمل كما يعامِل أي شخص - أي بمظهر المهتم به فقط لأجل مكانته وليس لأجل أية
 فما كان الآن ليُبدي أي إبـارة لغيظٍ داخلِيُ والذي يكون نتيجةً لتطلع متالاشٍ
 تكون متأكدة من ذلك، إن كان ذلك يشكّلِ أي ارتياحِح لها.

من الغريب، الغريب جداً، أن يكون ذلك مريحاً لها، إذ أرادت أن ينتصر اللورد واربيرتون أمام زوجها، وأرادت في الوقت نفسه أن يكون زوجها متشامخاً جداً أمام اللور دو واربيرتون. كان أونا أوز موند، بطر يقته، مثير اً للإعجاب؛ إذ كان مشل ضيفهما، يمتلك فائدة عادةٍ مكتسبة. لم تكن عادة الفوز ، بل بل كانت شيئاً جيداً بالقدر نفسه ـ وهمي عادة عدم محاو اولة الـة الفوز
 للآخر والتفسيرات المُضمَرة التي إن كان من اللائق أن يفترض بألنَ بأنها موجّهة

 اللامبالاة الذي كان الآن قادرا أعلى أن ير تديه، الجمال الفائق للتماسك.



 لم يقترف ذنباً، وكان شُرفه مصاناً.
 إلى الفوز الذي قد تخرج به بانسي من زيارتهم. فهـهـمـم باعترافٍ بالجميل،
 حتى عندما أبدت هذه الملاحظة، من أن ترى المشهجد الكبير الذي انبيّق فجأة من ذهن زو جها، وصورة بانسي الصغيرة تظهر في وسطه.
 قد أصدرا أية حركة ليرسلا في طلبها. فاتخذ هيئةُ توحي بأنن زيارته يجب الانب أن
(1)المغادِر : يقصد اللورد واربيرتون الذي سيغادر روما متو جهاً إلى إنجلترا. (المتر جمة)

تكون قصيرة؛ فجلس على كرسي صغير وكأنّ المدة فقط هي لحظة واحدة واضعاً قبعته في يده. بل انتظَرَ أكثر وأكثر، وتساءلت وإيرّ إيزابيل ما الذي كان




 عريقاً للغاية يرغب بأن يقول فقط كلمة أخيرة للسيدتين
 ابنتي غير منشغلةٍ بشيء. وإن كانت منشغلة فسوف تعرف بأنكَ هنا. عندا عـنـا
 الاستكشاف الإنجليزية؛ فهي من يقرر كل تلك الأشياء).




 فهو لا يكرهكَ أنت؛ آه بل أنا التي يكرهها! !ا .

 فأشار على الفور: (آمل أن يجعل الآنسة أوزموند تأتي، أتي، فأنا أرغب كثيراً برؤيتها).

> ـ قالت إيزابيل: (أنا مسرورة بأنها إنها المرة الأخيرة).

ـ (بلى، إنها لا تهتم بك). أجاب: (لستُ مندهشـاً من ذلك).
 ـ ـ (أعتقد أنه من الأفضل أن لا نا نفعل ذلك) .
 ذات مرة ولم تفعلي؟).
قالت إيزابيل: (لقد تغيّر كل شيء منذ ذلك الحين).





 إيزابيل بأنها شبيهة قليلاً بالانفجار بالبكاء، رغم أن سيادة اللورد ربما لم يُتْبه بذلك. قال: (أنا راحلّ . أريد أن أودعكِك).


 تلكأ للحظة وألقى نظرة على إيزابيل .
 قالت بانسي بنبرة سُخصٍ كانت قناعاته دائماً بهيجة: (أنا متأكدة بأنني سأكون سعيدة).

ـ (إن قناعةً كهذه ستأخذكِ إلِى طريقِ عظيم، لكن إنْ حدث وخَذَلَتْكِ
 (أنْ تفكّري بي في بعض الأحيان، تعلمين!). ثم صافح إيز ابيل بصمت وغادر على الفور .
 الواقع تطرقتْ بانسي لشيءٍ مختلفٍ للغاية. صاحت بشكرلٍ لطيفٍ جـداً: (أعتقد بأنكِ أنت ملاكي الحارس!).
هزت إيزابيل رأسها.

ـ (أنا لستُ ملاكاً من أي نوع. أنا إلى أقصى حدٍ صديقتكِ المخلصة) ـ (أنتِ إذن صديقة مخلصة جداً .. لتطلبي من بابا أن يكون لطيفاً معي) . قالت إيز ابيل مندهشَة: (لم أطلب شُيئاً من والدكِّ) .
ـ ( لقد أخبرني للتو أن آتي إلى غرفة الاستقبال، ومن ثم منحني قبلة لطيفة

قالت إيز ابيل: (آه، كانت تلك هي فكرته هو فعلاً!).
لقد فَهِمَتْ ايزابيل الفكرةَ تماماً، كانت مميزة جـئَ جداً، و كان عليها أن ترى





 على وشك أن تتب بانسي، لكنه أشار بأنه يريد منها أن تبقى، فلديه شيء ما ما يجب أن يقوله لها.

ثم تجوّل في غرفة الاستقبال قليلاً بينما وقفت هي تنتظر بعباءتها.
قال بسرعة: (أنا لا أفهم ما الذي تنوين فعله. أودُّ أن أعرف.. كي أعرف كيف أتصرف).

## ـ (أنوي الآن أن أذهب للنوم. فأنا متعبة جداً) .

 مكاناً مريحاً).

 ألقت بنغسها على أقرب كرسي. كانت النار قد انطفأت، والأنوار في الغرفي الككبيرة قليلة. لفّتْ نفسها بعباءتها؛ فقد شعرت بات بالبرد بشدة.
واصل أوزموند الكالام: (أعتقد بأنكِ تحاولين إذلالي. إنه الإجراء الأكثر

$$
\begin{aligned}
& \text { أجابت: (ليس لدي أدنى فكرة عمّا تعنيه) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ (ما هو ذلك الشيء ألذي دبرتُه؟ ( } \\
& \text { ـ (مع هذا، فإنكِ لم تسوٌ الأمر تمامأَ، وسنر اه ثانـيةً). }
\end{aligned}
$$

 بدت تشير إلى إعلامها بأنها لم تكن موضو إِياً للتفكير بل حدثـاً مزعجاً قليلاً للتفكير به.
قالت إيزابيل: (إن كنتَ تقصد بأن اللورد واربيرتون ملزم بالعودة، فأنتَ مخطئ. إنه غير ملزم البتة).
 سيأتي بسبب إحساسٍ بالواجب).

ـ (لا يو جد شيء آخر يجعله يعود، إذ اعتقد بأنه استنفد روما).


 أجد ابن خالتكِ هناك لـحاولتُ إقناعكِ).
قالت إيزابيل: (ربما لن تجد ابن خالتي).

ـ (أود أن أتأكد من ذلك. مع هذا سأتأكد قدر استطاعتي. أريد في الوقت

 إخلاصاً لذكرى زوج خالتكِ؛ فقد جعلْتِني أعجب به كثير اً. أودّ أن أرى أِين عاش ومات. فذلك في الحقيقة مهم. كان صديقكِ على حق. يجب على بانسي أن ترى إنجلترا).

## قالت إيزابيل: (ليس لدي شك بأنها سوف تستمتع بذلك).

واصل أوزموند الكالام: (لكنها وحتى ذلك الوقت ستكون مدة طويلة،
 قليلاً).

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم سأل فجأة: (هل تظنينتي فخوراً جداًّ؟) } \\
& \text { ـ ــ (أعتقد بأنكَ غريبٌ جداً). } \\
& \text { ـ (أنتِ لا تفهميني). } \\
& \text { ـ (بلى، حتى عندما تهيني) }
\end{aligned}
$$


 هي أنكِ أبقيتِ كل هذا الموضوع بين يديكِ تماماًأ).

سألت إيزابيل: (هل ستعود لموضوع اللورد واربيرتون؟ أنا ضجرة جداً

## 




 رأى أن الحق إلى جانبه. فردت بسرعة: (يمكنتي أن أقول لكَ لكَ بأنني للا أرى أرى

 - (أتهمكِ بمنعكِ زواجِ بانسي من واربيرتون. هل هذه الكلمات واضحة؟).
ــ (على العكس، لقد أوليتُ الموضوع اهتمامأُعظيماً، لقد أخبرتُكَكَبذلك.
 كنتُ حمقاء بفعلي ذلك، لككني فعانُها).
 راغباً أكثرُ بالوثوق بكِ. تُم بدأتِبِ باستخدام براعتاكِ لتِعديه عن الطريق). قالت إيزابيل: (أعتقُدُ بأنني فهمتُ ما تا تصـده) . سأل زوجُها: (أين الرسالة التي قلتِ لي بأنـي ـ (ليس لدي أدنى فكرة، فلم أسأله). قال أوزموند: (لقد منعتِ وصولها).

نهضت إيزابيل على مهل وهي تقف هن هناك بعباءتها البيضاء التي غطتها حتى قدميها. لقد مئلَتْ ملاك الكبرياه، ابن العم الأول لملاك الرحمة.

صاحت بهمهمة طويلة: (أوه، يا جيلبرت، أنت بحق الرجل الذي كان

ـ ( (لم أكن رائعاً جداً مثلكِ. فقد فعلتِ كل شيء تريدينه. لقد أبعَدْتِهِ عن
 تمنيتِ أن ترينني فيه... موقف رجل حاوَلَّلَ أن يزوّج ابنته للوردٍ، لكنه فشـل بشكل بشع).
قالت إيزابيل: (إن بانسي لا تهتم لأمره. وهي مسرورة جداً لأنه رحل). ـ (ليس لذلك علاقة بالموضوع). - (وهو لا يهتم ببانسي)

ـ (لن يفيد ذلك، فقد أخبَرتْني بأنه مهتم. لا أدري لماذا مِلْتِ إلى هذه الإجابة المحددة).

واصل أوزموند الكلام: (كان يمكنكِ أن تتخذي إجابة أخرى. لا يبدو لي لي
 بشأن الموضوع، وهادئأ جداً . لم تبدأ الفكرة مني، بل هو من من بدأ بإظهار أنه يحبها قبل حتى أن أفكر بذلك. لقد تركتُ الموضوع برمته لكِ انِي .
 بنفسكَ.

نظر إليها برهةُ، ثم استدارَ مبتعداً. ـ (لقد ظنتتُ بأنكِ كنتِ مُحِبَّةً جداً لابنتي)

 سألت إيزابيل وهي تأخذ شمعة كانت منتصبة على إحدى الموائد: (هل هذا هو كل ما أردتَ قولهَ لي؟)

ـ (مل أنت راضية الآن؟ هل أنا خائب الأمل بما يكفي بالنسبة لكِ؟). ـ (لا أعتقد بأنكَ خائب الأمل بالمرة، بل حصلتَ على فرصة أخرى لتحاول إذهالي).
ـ (ليس كذلك، بل إنها أثبتتْ بأن بانسي يمكنها أن تطمح عالياً). قالت إيزابيل عندما استدارت مبتعدةً مع شـمعتها: (مسكينة بانسي الصغيرة!).


## الفصل 47

علمَتْ من هنرييتا ستاكبول كيف أتى كاسبار غودوود إلى روما؛ وهو حَدَثٌ حصل بعد ثلالثة أيام من مغادرة اللورد واربيرتونـون
 أخرى، لمدام ميرليه التي كانت قد ذهبت إلى نابولي لتمكث مع صديق صديق، وهو المالك السعيد لفيلا في بوسيليبو. كانت مدام ميرليه قد توقفت عن الاهتمام
 أكثر هن خطراً أيضاً بدون قصد.
تتتابها أحياناً في الليل رؤُى غريبة، إذ بدا أنها ترى زو في أُلفة باهتة، غير واضحة. ويبدو أن هذه الرؤى لا لا تتركها؛ إذ إِيبا يبدو أن

 بحيث عندما تكو ن هذه المر أة الفاتنة بعيدة عن رو ما تحطظى قليلاً بإحساسٍ من الراحة.

 باريس. فهو نفسه لم يكتب لإيزابيل، وعلى الرغم من أنه كان في أورووبا، إلا
 زواجها كان قد اكتسى بمظهر الانكسار التام، وقال: إن كانت إيزابيل تتذكر بشُكل صحيح بأنه أراد أن يحظى بنظرة أخيرة لها. فمنذ ذلك الوقت كان انـ هو

أكثر المعارضبن الباقين من أيامها السالفة ــالشخص الوحيد في الحقيقة الذي
 ارتطام القوارب في وضح النهار ولم يكن يوجد هناك









 على أية حال في شيء ما تقريباً؛ ربما فقط في نو نوبتها في النحيب وما با بعد ذلك ـ أن إحساساً من هذا القبيل يستمر ثلاثة أو أر أربعة أيام.







 الإنجليزي. إذ لم يكن للديها اعتقاد بتعويض السيد غودوودو ولا مراعاة لهذا

التعويض. لم يكن مصنع القطن تعويضاً لأي شيء ـ على الأقل إخفاقه في


 الوحيد الذي يمكن للعمل أن يستحوذ عليه ـ فسيكو ن السبب هو هو لأن التوسع شيء جريء أو لأنه مفيد للعمل نفسه؛ وليس مطلقِاً لأنه يأمل أن ذلك سيخنق

 يغطي بشكل مألوف قساوة التواصل الإنساني في عصرٍ متحضّرٍ جدراًا إن إن
 أي ذكرٍ عنه، قد عمَّقا هذا الانطباع عن وحدته. كانت تسأل كيلي من حينٍ
 منحصراً تماماً بالشرق، بحي ماديسون.
كلما يمرّ الوقت، تفكر إيزابيل به أكثر وبتحفّظٍ أقل؛ فتخطر لها فـا أكثر من
مرة فكرة الكتابة له.




 عندما نأتي إلى موضوع عدم كتابتها له أبداً؛ بدا لها أن ـ ـ تأخذ

 تتزوج منه، فحتى بعد أن اتضحت لها نتائج زواجها الراهن، لم تكن لهـنه

الفكرة الـخاصة ـ وإن انهمحَتْ فيها كثيراً ـ ـ أن تتو اقح لتكشف عن نفسها. لكن عندما تجد نفسها في محنة، سيصبح غودوود عضواً ال من دائرة الأشخاص الذين ترغب أن تعيد بهم اتزانها.
لقد ذكرتُ كم احتاجت بشدة إلى أن تشُعر بأنٍ تعاستها ما كانت يجب


 نفسها أحياناً ميّالة أو قادرة على تصفيته اليوم بشروطٍ أسهل بالـيا بالنسبة له من

 بالفوضى العميقة لشؤونها، لأنه سيكتشف ذلك ككشف حساب مزوّر أو


 لأنه أمضى عدة أيام بدون أن يأتي لرؤيتها.




 بما يكفي لتمنح الوفاءَ نكههةَ البطولة.
 ومر حة وجميلة. وكانت عيناها الواسعتان بشُكل ملفت للنظر، واللامعتان كمحطات قطار كبيرة مُزجَّجة، مفتوحتين دائماً على وسعهما؛ لم تفقد

ملابسُها شيئاً من أناقتها، ولا آراؤها شُيئاً من تلميحاتها الوطنية. مع ذلك، فهي ليست كما هي تماماً، فقد أدهشُ إيزابيل بأنها ازدادت غموضاًا. فهي فيما مضى لم تكن غامضة، حتى وإن تولّت عدة تحقيقات في وقتٍ واحد،
 سبب منطقي لكل شيء تفعله؛ فهي محفوفة بالدوافع بشُكلٍ تام سابقاً، عندما أتت إلى أوروبا، كان السبب هو لأنها تمنت أن تراها، لكـي

 رحلتها كانت تعبيراً عن استقلاليتها عن الحياة القديمة بدلاً من الإحساس بالمزيد من الارتباط بها.
قالت لإيزابيل: (إن المجيء إلى أوروبا بسيط جداًّ؛ إذ لا يبدو لي بي بألن المرء يحتاج إلى الكثير جداً من الأسباب لأجل ذلك ولك فألألأمر شبيه ببقائكِ في
وطنكِ. وهذا أهم بكئير ).

 الحالي كان ببساطة علامة على تآلفها مع المكان، على معرفتها بشأنه، على امتلاكها الحق لتتواجد هناك كأي أحدٍ آخر .


 وعرفَتْ معه قدر وفاء الأخرى. فقد اجتاز ألتا المت المحيط العاصف في متتصف فصل الشُتاء لأنها خمنت أن إيزا ابيل كانت حزي
 وإن كانت كبيرةَ جداً فسيبقى هناكُ شيء من السعادة الشُخصية في إحساسها

بكونها محقّة في احتر امها الدائم لهنر ييتا. لقد مَنَحَت امتيازات كبيرة تخص



 قد اتهمتها في حضورها بكونها شريرة. لقد كانت إنسانة، كانت أختاً؛ لـم تكن رالف، ولا لورد واربيرتون، و لا كاسبار غودوود، وتمكنت إيزابيل من
الكلام، فقالت ببرودٍ شديد: (نعم، أنا شريرة).

لقد كرهتتْ أن تسمع نفسها تقول ذلك، فحاوَلَتْ أن تقولها بشكرِل مميز قدر الإمكان.
سألت هنريتّا وهي عابسة، و كأنها تحقق في عمليات طبيبٍ دجّال: (ماذا
فعل بكِ؟ ).
ـ ( لم يفعل شيئاً. لكنه لا يحبني).
صاحت الآنسة ستاكبول: (إنه صعبب الإرضاء! لِمَ لا تتر كينه؟) .
قالت إيز ابيل: (لا أستطيع أن أغيّر موقفي بهذه الطريقة)


ـ ( لا أدري إن كنتُ متعجر فة جداً. لكنتي لا أستطيع أن أعلن عن خطئي.
 قالت هنريتا: (لن تعتقدي ذلك دائماً).




ثم كررت إيزابيل: (لا يستطيع المرء أن يغيّر مو قفه بهذه الطريقة). ـ (لقد تغيرتِ، برغم المستحيل. آمل أنكِ لا تقصدين أن تقولي بأنكِ

> تحبينه).

فكرت إيزابيل: (كلا، أنا لا أحبه. يمكنني أن أقول ذلك، لأنني مرهقة من سرّي. لكن ذلك يكفي، لا يمكنني أن أعلن ذلك من على أسطح المنازل) (ألـئ

أجابت إيزابيل: (لسـتُ حذرةُ منه... بل من نفسي!).

 عن بيت الزوجية. فعندما وصلتْ إلى روما قال لإيزابيل بأنه يأمل أن تترك صديقتها المراسِلة وشأنها، وأجابت إيزابيل بأن ليس لديا لـيه على الأقلى ما يخافه

قالت لهنرييتا، بما أن أوزموند لا يحبها فلن يمكنها أن تدعوها على العشاء، لكن يمكنهما بسهولة أن يريا بعضهما البعض بطرقِي أخرى.







 الصحف وستنشر ها يوماً ما ضدّي).

لم تستطع أن تُعلِّمَ نفسها التفكير بشكل إيجابي ببانسي التي بدا افتقادها لروح المبادرة وللحديث وللمطالب التُخصية، غير طبيعي وحتى غريباً في الفتاة ذات العشرين عاماً.
فهِمَتْ إيزابيل على الفور بأن أوزموند سيودّ منها أن تجادل قليلاً في

 فإحدى مضار التعبير عن الازدراء في حقيقة الأمر هي عدم استطاعتكَ الاعكَ في

 سيكون الأمر الصائب هو أن تأتي الآنسة ستاكبول للعشُاء في قصر روكانير ا مرة أو مرتين لتحكم بنغسها كم أن ذلك لن يسرّه كثيراً (على الرغم من مجاملته السطحية التي هي دائماً كبيرة جداً) . رغم ذلك، فمنذ اللحظة التي

 من أصدقاء زوجته؛ فقد انتهز الفرصة ليلفت انتباه إيزابيل لذلك.



 كحمار متعجرف ـ إلى جانب كونه أكثر الحيوانات التي أعرفها بشاعة. ثم


 فهناك طريقة واحدة لإنبات ذلك، لكنه يبدو بأنه لا يهتم بذلك. لا لا أستطيع أن

أقول أكثر من ذلك عن واربيرتون العظيم. فعندما يفكر المرء حقاً بالأمر يرى
 وكأنها مجموعة شقق؛ يختبر مقابض الأبواب ويراقب من النوافذ، يطرق على
 بعد ذلك، يقرر عموماً أن الغرف صصغيرة جداً؛ لا يعتقد أنه يستطيع العيش في في الطابق الثالث؛ يجب عليه أن يبحث عن طابِق أفضل . ثم يغادر بعد أن سكن



 الطبيعة. إنها تتحدث كما يكتب القلم ألمعدني. بالمناسبة، أليست رسائلها على ورق مخطط؟ إنها تفكر وتتحرك وتما وتمشي وتنظر مثلما تتحدث تما تماماً.

 ماذا تقول، وكل تغيير في النبرة التي تقول بها فيا ذلك. إنها تقول أنـي أشياء رائعة عني
 كما سأشعر عندما أعرف بأن الخادم كان يرتدي قبعتي ).
لقد تحدثتت هنرييّا عن جيلبرت أوزموند، كما أكدت له زوجته، لكن بشكل أقل مما يظن.
كان لديها الكثير من المواضيع الأخرى أعتقد أن القارئ مهتم باثنين منها بشُكلٍ خاص:
لقد أبلَغَتْ صديقتها بأن كاسبار غودوود قد اكتشف بنفسه بأنها كانت
 العزاء الذي تمنى أن يمنحه لها بالمجيء إلى روما ومع ذلك لا يزورها.

لقد قابلتاه مرتين في الشـارع، لكن لا يبدو بأنه قد رآهما؛ فقد كانتا تتجو لان
 شيء واحد فقط في وقت واحد.
تمكنت إيزابيل من أن تتخيل بأنها رأته في اليوم السابق. لا لا بدّ أنه كان تمامامً بذلك الوجه وتلك المشية التي خرج بها من باب السيدة تاتشيت عند انـي انتهاء



 بالتأكيد إلى الطول الكافي. ولا لاحظت أن الناس الذين يمر بهم ينظر ون إلى إلى الوراء خلفه. لكنه يذهب إلى الأمام بشـكل مستقيم رافعاً نحوهم و الْانهاً شُبيهاً

بسماء شباط.

 العام السابق، وكانت سعيدة لتقول بأنها كانت قادرة على إلى إيلائه اهتماماماُ كبيراً.




 كانت بعض أسئلته محبِطة؛ فقد ظن أن كل الحادمات هن بنات ات الفلاحين ـ ـ أو

 فعالا كثيراً جداً عليه. على العموم، كان يتصرف وكأن هناك الكثير جداً من

كل شيء - وكأنه تمكّن فقط من اختيار جزء قليل. كان الجزء الذي اختاره
 صورةًّ لكل فندق زاره. لكن البواخر النهرية كانت اهتمامه الرئيسي؛ فلم يرغب


 يملك فكرة عن الجغرافيا - إذ كان لديه انطباع أن بالتيمور كانت تقع غرب

 نهر هدسون، وإن اضطرَّ في النهاية إلى الاعتراف بأنه كان مماثلاً تماماً لنهر الراين.
كانا قد أمضيا بضع ساعات مريحة في عربات النوم (1)، وكان يطلب دائماً
 أن تحصل على المثلجات داخل عربات القطار . أنت لا تستطيع طبعاً أن تحصل على ذلك، ولا على المراوح، ولا على الحلوى، ولا على أي شيء في عربات القطار الإنجليزية!
وجد الحرارةطاغية جداً، فأخبرَتْهُ بأنها في الواقع تو توقعت بأن تُ تكون الألأعظم
 كما أطلقت هنرييتا على ذلك. إن وسائل التسلية تلك هي وسا وسائل الهنود
 في إنجلترا بشكلٍ عام بأننا نرتدي التوماهوكِ ا(2) والريش؛ نكـن زيّاً كهذا كان
(1)عربات النوم: هي عربات قطار مزودة فقط بأسرّة لتجعل نوم المسافرين مرياًا. اخترعها الأميركي جورج بولمان. (المترجمة) (2)التوماهوك: هي الفؤوس التي يستعملها المنود المدر. (المترجة)

يتماشى أكثر مع العادات الإنجليزية. لن يكون للسيد بانِلِنْ الوقت ليلحق بها


 رؤية أن العهود القديمة قد مُحيت. ولم يعد هناكُ دوقات دوات وماركيزات الآن؛ لقد تذكّرَتْ على خلاف ذلك يوماً ما، عندما كان يو جد هناك خاك خمس عوائل
 موضوع إنجلترا، وتصوَّرَ بأنها قد تنسجم بشكا رجّل أفضل معها الآن؛ فإنجلترا
 يذهب لرؤية أخته السيدة بينسل، وأن هذه المرة يجب أن تصل الدعوة لها


 البيت عند الساعة السادسة هذا المساء.




 قد تم تضليله. لكنها رأت أيضاً، وكذلك اقتنعتٌ، بأنه لم يكن خائب الأب الأمل مثل بعض الرجال الآخرين الذين كانت متأكدة من أنهم سيكونون كذلك؛

 السبب البسيط وهو أنه أراد أن يراها. بكلماتٍ أخرى، لقد أتى من أجل الترفيه

عن نفسه. تابعت إيزابيل هذا الاستنتاج بكثيرٍ من اللهفة، وكانت مسرورة








 إنه الآن يخطب كثير اً لكنه يتحاور قليلاً ربما؛ أي اعتماداً على مقدار ما يو جد في روما ليتم التحدث عنه.


 فهذا الكالام الهزيل قليلاُ سيعالج الأحداث. لقد كانت مضطرة إلى تقديمه لجيلبرت، إذ كان من المستحيل أن لا تدعوه إلى العشاء، إلى أمسيات
 حدّ كبير لأجل دعوة الناس بقدر ما هو لأجل عدم دعوتهم. حضر السيد غودوود إلى أمسيات الخميس بشُكلٍ منتظم، بوقار، وبوقتٍ





بهذا الشُكل، يجعل الإنسان مختلفاً جداً عن مهظم الناس؛ إذ على المرء أن





 من بوسطن والذي تأكَّكَ من أن يعامله بفتور .

 أجراس طويل قليلاً كان سيدقّ كل الساعات ويعمل اهتزازاً غريباً في الغلاف

 قمة البرج؛ لكن عندما تصل إلى هناك ستحظى بمشهٍٍ واسع وتشُعر بنسيمٌ منعشٍ قليلاً.
كان لدى أوزموند ـ كما نعلم ـ أرستقراطية جذّابة، وقد أظهر ها ها كا كلها

 فلورنسا انطباع كونه لا يُكَوِّنُ انطباعاً جيداً .





أُخِذَ كاسبار غودوود في جولة في بلنة كامباجنا وكرّس وقتاً كبيراً لهذه الممارسة؛ لذا كان الوقت مسانٌ عندما رأته إيز ابيل . لقد تذكَرَتْ قولها قا له في
 أدري ما الحقُّ الذي أملكه لأطلب منكَ خدمة).
أجاب: (أنتِ الشخص الوحيد في العالم الذي لديه كل الحق بذلك) . ـ (أنا أمنحكَ ثقةُ لا أمنحها لأي أحدٍ آخر ).


 تكن مخطئة فإن رالف قد دعاه مرة إلى جاردن كورت. تذكَّرَّ كاسبار الدعوة
 عليه تماماً أن يضع نفسه في مكان الر الرجل المسني المسين الذي يرقد محتضراً في فندق روماني.




 بمقتضى قناعةٍ بأنهها كانا عدوّين لدودين.

 الموت. في الحقيقة، لقد أصبحا صديقين رائعين، وإن هنرييتا مندهشة كثير الِيرا
 يشكّ للحظة بأنها كانت رفيقة ممتازة. تحدنا عن كل شيء، واختلفا أيضاً؛

أي عن كل شيء عدا إيز ابيل - فهي موضوع يحذَرُ دائماً من الكلام فيه. من






 لكن لم يكن لديه ملاحظة أخرى ليبديها عنها. لم يسهبا أي أي من الر جلينـين،

 تجاه هذه الشُخصية غير القابلة للتصنيف؛ فهو لم يحتمل رؤية رجل رجل مرح،





 رالف إلى روما وعلى الـيـد غودوود أن يذهب بـا به. بدا أن في ذلك تلـي تناسقاً




 بدا لإيز ابيل في هذه الأيام أن هناكُ شيئأ مخيفاً في جار دن كورت؛ إذ لا يوجد

فصل من الماضي لا يُعوَّض تماماً. فعندما فكرت بالشهور التي أمضتهها هناك، بزغت الدموع في عينيها.
لقد امتدحتْ نفسها، كما ذكرتُ، لبراعتها، لكن أصـابها الضيقَ من كل ما تمكنَتْ من استقطابه؛ لأنه قد وقعت عدة أحداث بدت توت تواجهها وتتحداهاها:


 للظهور في روما وبدأ يكتب لها رسائل طويلة والتي لم تماني وعادت مدام ميرليه من نابولي وقالت لها بابتسامةٍ غريبة: (ما الذي فعلتِهِ بحق السماء باللورد واربيرتون؟) و كآنّه كان شأناً يخصّها!
***

## المْصل 48

في أحد الأيام، عند نهاية شهر شباط، قرر رالف أن يعود إلى إنجلترا.




أجاب رالف: (ليست للي فكرة أن أفعل ذلك. سأحظى بأناسٍ معي).
 قال رالف بشكلٍ مازح: (آه، في النهاية، فهم كائنات بشر بية). أرادت الآنسة ستاكبول أن تعرف: (هل من بينهم نساء؟)
 مجموعة العاملين لدي).
قالت هنرييتا بهدوء: (حسناً، لا يمكنكَ أن تذهب إلى إنجلترا بهذه الطريقة. لا بدّ أن تحظى بعناية امر أة).
ـ (لقد حظيتُ بالكثير جداً من عنايتكِ في الأسبوعين الأخيرين بحيث ستدوم لوقتٍ طويل).
قالت هنرييتا: (لم تَحْظَ منها بما يكفي. أفكر بأن أذهب معكَّ) . رفع رالف نفسه من على سريره ببطء. _ (تذهبين معي؟).

ـ (نعم. أعرنُ بُأنكَ لا تحبني، لكتني سأذهب معكَكَ على الرغم من ذلك. سيكون من الأفضّل لصحتكَ أن تستلقي ثانيةً). نظر رالف إليها قليلاكُ؛ ثمت تراجع بيطء قال بسرعة: (أنا أحبكِ كثيراً جداً). أطلقت هنرييتا واحدة من ضحكاتها الغريبة.
 أذهب معكَ، وما هو أكثر من ذلك هو أن أعتني بكَ). قال رالف: (أنتِ امر أة طيبة جداً).
ـ (انتظْرٌ حتى أوصلكَ إلى البيت بأمان قبل أن تقول ذلك الكّ لـن يكون الأمر

قال رالف لها قبل أن تتركه: (هل تقصدين حقاً بأنكِ ستعتنين بي؟).


- (إذن أبلغكِ بأنني أخضع ان أوه، أنا أخضع !) .

ربما كانت علامة الخضوع أن قام بعد بضع دقائق من تركها له لو لوحده
 أوروبا تحت إشر اف الآنسة ستاكبول، فذلك دليل حاسم على تخليه عن كل
 فقد كان كسلان بامتنان وبترف، وقد شـعر بأنه لا يطيق حتى الانتظار لبدء

 يموت في البيت؛ كانت تلك هي الأمنية الوحيدة التي تر كها ـ وهي أن ئن يبسط نفسه في الغرفة الكبيرة الهادئة حيث كان قد كـي رأى والده راقداً فيها، وأنْ يغمض عينيه عند مطلع الصيف.

في اليوم نفسه، أتى كاسبار غودوود لرؤيته، وأخبر ضيفَه بأن الآنسة ستاكبول قد تولَّتْ أمره وستعيده إلى إلى إنجلترا.

 ـ (يا اللّهـ .. إنه العصر الذهبي! أنتم كلكم لطفاء جداً) . ـ ( (إن اللطف الذي من جانبي يُعزى لها؛ إذ بالكاد يُعْزى لكَّ).

ابتسم رالف. ـ أتَبَّرُ ذلك. إنها لطيفة).
أجاب غودوود بدون أن يسترسل في المزاح: (بجعل الناس تذهب
 ثم أضاف: (رغم ذلك، فعن نفسي، سأذهب طالما ستقول بأنني سأفضّل كثيراً أن أسافر معكَ ومع الآنسة ستاكبول بدلاً من أن أسافر مع الآنسة ستاكبول فقط ). قال رالف: (وكنتَ ستبقى بدلاً من أن تأتي أيضاً. ليس هناكُ حقاً حاجة

لمجيئكَ، فهنرييتا بارعة بشكلٍ رائع) .
 ـ (يمكنكَ بسهولة أن تستغلها لتعفيكَ)
 هو الشيء الأساسي. إن الشيء الأساسي هو أنها تريد مني أن أغادر روما) .
 واصل غودوود الكلام: (لقد سئمتُ منها. إذ ليس لديها شيء تقوله لي، لذا اخختَرَعَتْ ذلك).
 بالتأكيد. مع ذلك، لا أفهمْ لِمَ يجب أن يكون ذلك مريحاً لها ).

قال كاسبار غودوود ببساطة: (حسناً، إنها تعتقد بأنني أراقبها). ـ (تراقبها؟).
ـ (أنْ أحاول أن أستنتج فيما إذا كانت سعيدة).
قال رالف: (من السهل استنتاج ذلك. إنها أكثر امر أة رأيتُها سعيدة ظاهِ أهرياً) . أجاب رالف بتحفّظ : (أنا مقتنع بذلك تماماً) .


 ذلك).

فواصل كلامه بنبرة قاسية في صوته: (ولقد رأيتُ. ولا أريد أن أرى المزيد. وأنا الآن مستعد تماماً للذهاب).
 إلاََ يؤدي ذلك؟).
كانت تلك هي المحادثة الو حيدة التي خاضها هذان الر جلان بشأن إيزابيل أوزموند.
اتخذت هنرييتا استعداداتها للمغادرة، واكتشَفَتْ في خضمّ ذلك أنه من الملائم أن تقول بضع كلمات للكونتيسة جيميني التي ردّت في فندق الآنسة ستاكبول الزيارة التي أدتّها لها هذه السيدة في فلورنسا. قالت للكونتيسة جيميني: (لقد كنتِ مخطئة جداً بشأن اللورد. أعتقد أن من الصواب أن تعلمي ذلك).
صاحت الكونتيسة: (بشأن تودده لإيزابيل؟ يا يسيدتي المسكينة، لقد كان في منز لها ثالاث مرات في اليوم. لقد ترك كا آثاراً من رحلته! ). ـ (لقد رغب أن يتزوج من ابنة أخيكِ؛ ذلك هو سبب مجيئه للمنزل)

حدّقت الكونتيسة، ثم قالت بضحكة مستهترة: (هل هذه هي القصة التي ترويها إيزابيل؟ إنها ليست سيئة طالمـا تسير الأمور. لو كان يرغب بالزواج من ابنة أخي، أرجوكِ فلِمَمَ لم يفعل ذلك؟ ربما ذهب ليـُتري خاتم الزواج وسيعود به الشهر القادم، بعد رحيلي).

 بأنها أوصلَت الموضوع إلى هذا الحد). قالت هنرييتا ببرود وهي تفكر بأن الكونتيسة كانت حمقاء بشُكلٍ غير إنر
 إيزابيل لم تستمِل اهتمام اللورد واربيرتون). ـ (يا صديقتي العزيزة، ما الذي نعرفه أنا وأنتِ عن الأمر؟ كـ كل ما نعر فه هو أن أخي يستحق كل شيء) .
قالت هنرييتا بوقار: (أنا لا أدري ما الذي يستحقه أخوكِك). _ (ليس تشجيعها للورد واربيرتون هو ما أشتـكي منه، بل إبعاده أريد أريد أن أراه على وجه الخصوص. هل تعتقدين بأنها تصورَتْ بأنني سأجعله خائناًّ؟). ثم واصلت الكونتيسة حديثها بإصرار متهور: : (مع ذلك، فهي تتجنبه فقط.


 إلى الإنترفيور ناجحة: (حسناً، ربما سيكون موفقاً معكِ أكثر مما هو مو مع إيزابيل! !.
عندما أخبرت صديقتها بالعرض الذي قدّمَتْهُ لر الف، أجابت إيتا إيزابيل بأنها
 الشابة أساساً قد خُلقا ليفهم أحدهما الآخر .

صرحت هنريتا: (أنا لا أهتم فيما إذا كان يفهمني أم لا لكن الشيء الدهم هو أنه لا يجب أن يموت في عربات القطار).
قالت إيزابيل وهي تهزّ رأسها بمزيد من الإيمان: (إنه لن يموت بهـه الـه
كذلك).
ـ (لن يموت لو تمكنتُ من احتمال الأمر ـ أرى بأنكِ تريدين منا كلنا أن نرحل. لا أدري ماذا تريدين أن تفعلي؟؟ (أل قالت إيزابيل: (أريد أن أكون لوحدين انـيري).


 آرتشر؟).
ـ (تمئلية مأساوية إذن لو أحببتِ. وأنتم كلكم تتفر جون علي. إن ذلك يجعلني متضايقة).
اندمجت هنرييتا في هذا الدور لوهلة، ثم انفجرت في الكيلام: (أنتِ تشبهين الغزال المجرو ح وهو يبحث عن أعمق عتمة. أوه، أنت فعلاً تمنحينتي إحساساً بالعجز !).
ـ (أنا لستُ عاجزة مطلقاً. فهناك الكثير من الأشياء التي أنوي فعلها).


قالت إيزابيل: (أنتِ لا تفعلين ذلك، بل أنت تتركينتي وأنا منتشة كثيراً).

 سنوات وعداً كئيباً وقد نجحتُ بصعوبة جداً في الإيفاء به).

ـ (لم يكن لديكِ ما يشجعكِ. أما في هذه الحالة، فيجب علي أن أمنحكِ أكبر تشجيع. اتركي زوجكِ قبل أن يحل ما هو أسوأ؛ ذلك هو ما أريدكِ أن

تعديني به).
ـ (الأسو أ؟ ما هو الذي تسمينه الأسوأ؟).
ـ (قبل أن تَفسدَ شـخصيتكِ)
أجابت إيزابيل مبتسمة: (هل تعنين أخخلاقي؟ إنها لن تفسد. فأنا أعتني بها
جيداً).
ثم أضافت وهي تبتعد: (أنا مندهشة للغاية من الطريقة الارتجالية


حصولكِ على واحدٍ أبداً!).
قالت هنرييتا وكأنها كانت تبدأ جدالأً: (حسناً، لا يو جد شيء ألاء اعتيادي في مدن غربنا الأميركي أكثر من ذلك، والى هذه المدن يـلى يجب أن ننظر في

المستقبل).
رغم ذلك، لمم يكن جدالها يتعلق بهذه القصة التي تمتلك خيوطاً أخرى
يجب فكّها.
أعلنت لرالف تاتشيت بأنها مستعدة لمغادرة روما بأي قطار يختاره، واستجمع رالف على الفور قواه للمغادرة. ذهبت إيزابيل لرؤيته في اللحظة الأخيرة، وأبدى التلميح نفسه الذي أني أبدته

 منخفضة وبابتسامة سريعة: (عزيزي رالف...!).
 نفسها، أي بمزاح وببراءة: (لقد رأيتُكِ أقل مما أستطيع، لكنه أفضل من أكن أن لا أرالكِ. تُم إنني سمعتُ الكثير عنكِ) .

ـ (لا أدري مِمَّنْ وأنتَتَ تعيش الحياة التي عشتَها).


قالت إيزابيل: (ربما سأزوركَ أكثر بالتأكيد. لكن عندا وندما يتزوج المرء فسينشغل كثيراً).
 سأكون قادراً على تسليتكِ بكل حريةِ العازب).



 الحديث. كان ذلك مستحسَناً جداً في البداية، رغم أن رالف لم كم يكن أنانياً بخصوص هذا الموضوع كما في مواضيعه الأخرى. ذكَّرَّهُ إيزا ابيل بر حلته، بالمحطات التي يجب عليه أن يقسّم بها رحلته، بالمحاذير التي يجب أن

واصل كلامه: (إن هنرييتا هي أكبر محاذيري. فضمير هذه المرأة عظيمّ). ـ (بالتأكيد ستكون حيّة الضمير للغاية). ـ (ستكون حيّة الضـمير؟ إنها حيّة الضمير بالفعل! لأنها تعتقد أن من واجبها أن تذهب معي. وهناك حسٌّ بالواجب تَجاهكِ).
قالت إيزابيل: (نعمه، وهو حسٌّ كبير، ويجعلني أشعر بالخحجل العميق. إذ يجب أن أذهب معكَ، تعلم ذلك) (نـك
ـ (لن يرغب زوجكِ بذلك).
ـ (بلا، لن يرغب بذلك. لكن يمكنتي الذهاب برغم ذلك).

ـ (أنا مذعورٌ من جرأة مخيلتكِ. تخيلي أن أصبح سبباً في خلافِ بين

قالت إيز ابيل ببساطة - وإن ليس بو ضوِحِ جداً: (لهذا السبب أنا لا أذهب) . رغم ذلك، فقد فهم رالف جيداً بما يكفي: (كان يجب أن أتخيل ذلك، بكل تلك الانشغغالات التي ذكرتها).
قالت إيزابيل: (ليس هذا هو السبب. أنا خائفة).
 هو ـ الكلمة: (أنا خائفة).

بالكاد تمكّنَ رالف من أن يكتشف ماذا كانت تعني نبرة صوتها؛ فقد كانت


لتحليل ذاتي مستنير؟

أيَآيكن الأمر، لم يتمكن رالف من مقاومة فرصة سهلة بهذا الشكل، فقال:
(خائفة من زوجكِ؟).
قالت وهي تنهض: (خائفة من نفسي!)
وقفتْ هناك للحظة، ثم أضافت: (إن كنتُ خائفة من زوجي فذلك سيكون واجبي بيساطة. فذلك هو ما يُنتَرَر من المرأة أن تكون عليه).
ضحك رالف: (آه، نعم، لكن للتعويض عن ذلك، يو جد دائماً رجلٌ مـا يخاف بفظاعة من امر أةٍ ما!).
 (لن يتبقّى شيء للسيد غودوود، وهنرييتا على رأس عصابتكَ الصغيرة!) . أجاب رالف: (آه، ياعزيزتي إيزابيل، إنه معتاد على ذلك. لم يتبقَّ شيء للسيد غودوود).

فاحمَرَّ وجهها، ومن ثم انتجَتْ وبسرعة بأنها يجب أن تتركه. فوقفا سويةً
للحظة ويديها في يديه. قالت: (لقد كنتَّ أفضل أصدقائي)


 أحضر).

- (لن يوافق زوجكِ على ذلك). ـ ــ (أوه، بلى، يمكنتي تدبُّر الأمر). قال رالف: (سأُبقي تلك مشُيئتي الأخيرة!). فقامت ببساطة بتقبيله ردّاً على ذلك.
 كان من ضمن أوائل الواصلين، وأمضى بعض الونا الوقت في الحديث مريث مع



 وجعل الأريكة الصغيرة تصدر صريراً. اكتسى وجه أوزموند بانـ بابتسامة واضحة



 النشاط بالنسبة لإيطالي عريق مثله في التحدث مع غريب أصيل.

قال أوزموند: (أنا معجب جداً بروما، تعلم ذلك، لكن لا يوجد شيء أحبه أكثر من أن ألتقي بأناسٍ ليس لديهم ذلك النيالئليال. ففي النهاية، يكون








 الأمر شدة بحيث لا يمكن تمييز الأشياء الرقيقة بكل معنى الكلمة. الآن، نحن

أحببناك....!).
تردد قليلاً بذلك، واضعاً يله برفق على ركبة غودوود وهو يبتسم بمزيج
من الثقة والحرج.
ــ (سوف أقول شيئأ مزعجأ للغاية ومتسامحأَ، لكن عليكَ أن تسمح لي لي
 المستقبل . لو يو جد عدد معين من أمثالكَ... في الوقت المناسـب! أنا أتحد


 فهمتُ منكَ أن عملكَ... كان... تجارياً؟ هناكُ مخاطر في ذلك كما تعلم، لكن
(1) مطفأة الشُموع: هي أداة معدنية على شكل مقبض في نايته خروط صغير يستخدم لإطفاء لهبالشُمعة. (المتر جمة)

الطريقة التي أفلَتَّ بها من ذلك هي ما يدهشنا. اعذرني إنْ بدا إطرائي البسيط بذوقِ مروِّع؛ فلحسن الحظ أن زوجتي لا تسمعني. ما أقصده هو هو أنكَ ا.. ما ما كنتُ









المحاباة بغظاظٍة ليست من عادته، فلديه سبب متميز لهذا التهوّر .
 موضع الخلط. في الحقيقة، بالكاد عرف عمَّا كان يتحدث أورا أوزموند؛ لقد أراد أن أن






 وكان للى غودوود حسٌّ قوي جداً باللعبِ النظيف لاستعداده فـي لا هانته على هذا

 وشك أن يتناغم مع ما حدث لـو لقد تقبَّلَّ كشخصية ذكية قليلاُ من النوع الرديء،

والمصـابة بفرط الرفاهية التي ألهَتْهُ لِتتخلص منها بالحديث المنمّق. لكنه فقط
 من أي نوع. لقد جعله ذلك يشكّ بأنه وجد تسليةً خاصة في ذلك أسهمَتْت


 مع رجلٍ كان قد فقد كل شيء.
صحيح أن غودوود تمنى بقسوةٍ أحياناً بأنه لو كان ميتأ وودَّ بَأن يقتله، لكن




 مشاعر زوجته و كأنه قَ أُرسِلَ ليجيب علي عليها .



 منهما أن يقو لا: (انحن") مثلما يقو لا: (أنا)". كان يو جد في كل هذا مظهر من



 له أدنى علامة على الاستياء.

لقد أخبرته الآنسة ستاكبول بأنها كانت قد فقدت غرورها، لكن الكتابة للصحف جعلت الآنسة ستاكبول حساسة؛ إذ كانت مولعة جداً بالأخبار قبل أوانها. علاوة على ذلك، كانت منذ وصولها إلى روما حذرةٌ كثير اًّ؛ إذ تو قفت


 الأكثر نفعاً هو إلهاب عشاقها السابقين بالشعور بأخطائها.
 لكنها تُظهر ذلك في الوقت الحاضر فقط بإرسالها له مقتطفات مختارة،

 تقتطعها تضعها في مظروفي معنون إلى السيد غودووده، والذي تتركه بيدها







 فعل ما بوسعه لأجل ابن خالتها، لكن ما جعله يصرّ على أسنانه هو أن أن يفكر بأن من كل الخدمات التي طلبَّنْها منه كانت هذه هي الخد الخدمة التي كانت
 في هذه الليلة، كان ما يفكر فيه بشكل رئيس هو أن يتر كها غداً، وأنه لم يجنِ

شيئاً بالقدوم سوى معرفة أنه لم يكن مرغوباً فيه كثيراً كما هو الحال دائماً. أما

 حلقه، وعرف أن هناكك خيبات أمل تدوم مدى الحياة.

واصل أوزموند الكالام؛ فقد كان غودوود يشعر بشكلٍ مبهم بأنه كان
 من التخيلات الشُيطانية؛ إذ كان من المستحيل أن يختار مو ضو عاً غير اعتيادي

 المرء نفسه بشيء.
قال أوزموند: (بالمناسبة، أنت تسافر مع رالف تاتشيت، أعتقد بأن ذلك يعني بأنكَ ستر حل متأخراً؟).


 طوال فصل النٌتاء؛ إذ بدا أكتر من مرة وكأنه لن رئن يغادر روما أبداً. ما كان عليه


 قال كاسبار بسخرية: (ليس لدي شـيء آخر أفعله). نظر إليه أوزموند لوهلة باستنكار.
 في تلك الحالة لن تكون جاهزاً تماماً لأعمال الر حمة).

قال الشـاب بدون تفكير: (هل تجد نفسكَ منشغلاً كيّيراً وأنتَ رجل

ـ (آه، كما ترى، فأن تكون متزو جاً هو بحد ذاته انشغال. والانششغال ليس

 نؤلف الموسيقى، نتنزه بالعربة... ونتحدث أيضاً وكأنأنا نتعرّف على بعلى بعضنا

 لكنكَ لن تملَّ من نفسكَ. سيكون لديكَ دائماً شيء تقوله لنفسكَ لـَكِّ... دائماً لديكَ موضوع تفكر به) .
قال غودوود: (أنا لا أشعر بالملل؛ فلدي الكثير لأفكر به ولأقوله لنفسي). صاح أوزموند بضحكةٍ خفيفة: (أكثر مما تقوله للآخرين! أين ستذهب بعد ذلك؟ أقصد بعد أن تُسلِّمَ تاتشيت لمشر فيه الطبيه الطبيعيين... أعتقد بأن أمه ستعود في النهاية لتعتني به. إن تلك السيدة الضئيلة الحجـم رائعة؛ فهي تهمل واججاتها بلمسة أخيرة...! لعلكَ ستقضي الصيف في إنجلتر|؟؟). ـ (لا أدري. ليس لدي خطط الـ ـ (رجلٌ محظوظ! إن ذلك كئيبٌ قليلاُ، لكنه تفرُّغٌ تام). ـ ــ (أوه نعمه، أنا متفرغٌ تماماً).
قال أوزموند وكأنه كان مجموعة من الزوّار تدخل إلى روما: (متفرغ


 العديدين المصاحبين لها. كان هناك شُيء عنيد فيد في الثبات الذي تتفاداه به؛ إذ

كشف حقُده الجامح عن نيّة حيث لم يَظهر بالتأكيد عليه ذلك. لم يظهر عليه



 ذلك بالفعل أمراً نادراً مع كامبار غو ودورود رغم أنه تناقَضَ دائماً مع الآخرين.


 بمقدوره أن يتحدث إليها في واحدة من الغر الغرف الأخرى التي تألكَدَّدَ منها للتو بنفسه بأنها كانت فارغة. فابتسمَتْ وكأنها رغبَتْ أن تجاملهـ، لكا لكنها وجدت

> نفسهـا مقيدة تماماً.

ـ (أخشىى بأنه مستحيل. فالناس يغادرون ويجب أن أكون حيث يمكنهم أن يرونني).
ـ ــ (إذن، سأنتظر حتى يغادر جميعهمم).
فترددت للحظة، تم صاحت: (آه، سيكون ذلك باعثاً على السرور! !).


 فقد كانت لا تزال تحظى بحلقة صغيرة من الرجال المحتر المرمين أمام النار، وتطلق من حينٍ لآخر ضححكة متواصلة تلـة

 إلى الفراش.

جلست إيز ابيل منعزلة قليلاً؛ وهي أيضاً يبدو أنها تمنت من أخت زو جها لو تصدر صوتاً منخفضاً أكثر وتسمح لآخر المتسكعين بالمغادرة بسالام. سألها غودوود على الفور: (ألا يمكنتي أن أقول كلمةُ لكِ الآن؟؟). فنهضت على الفور وهي تبتسم.
 فذهبا سوية، تاركين الكونتيسة مع حلقتها الصغيرة، وبعد أن أجتا اجتازا العتبة،

 بدت بأنها تنتظره ليتكلم. الآن، وقد كان لوحده معها، انطلقت إلى وعيه كل العواطف 'مم يكن قد قمعها أبداً، إذ نشطت في عينيه وجعلت الأشياء تسبح حوله.
ازدادت الغرفة المضيئة الفارغة عتمةً وغشاوة، وخلال هذه الغشاوة


 أجاب بصدقِ كئيب تقريباً: (نعم... لكنني لا أحب ذلك. لا أريد أن أغادر

ـ (يمكنني تخيّل ذلك جيداً. إن ذلك لطفٌ منكَ بشكرل رائع. لا يمكنتي أن أخبركَ كَم أُراكَ كريماًّ).
لم يقل شيئاً لوهلةٍ أكثر . ثم قال: (أنتِ بيضع كلمات كهذه تدفعينني إلى
الذهاب).
ردّت بمرح: (يجب أن تعود يوماً ما).
ـ (يوماً ما؟ تعنين بأبطأ ما يمكن من الآن).

ـ (أوه لا، لا أعني ذلك أبداً). أضاف غودوود: (ماذا تعنين؟ فأنا لا أفهم! لكنتي قلتُ بأنني أود الذهاب

وسأذهب).
قالت إيز ابيل بلطف: (عُذْ متى تحب).


 توقف عن الكلام للحظة، ومن ثم قال بنبرة منخفضة وألمر وسريعة: (ماذا حقاً

فعلتِ بحياتكِ؟).
توقف عن الكلام ثانيةُ و كأنه ينتظر إجابة. لكنها لم تقل شيئاً. فواصل


أظن... ماذا تريدينتي أن أعتقد؟).
 باللطف أبداً.
 فذلك سيكون أمراً مهماً بالنسبة لي. لكن أنت نفسيكِ تقولين بأنكِكِ سعيدة،


قالت إيزابيل برفق لكن بنبرة التنبيه: (أنتَّ تتقرّب كيّيراً).

ـ (أنتَ تسأل كثيراً).
 كنتِ قادرة على تغيير الأمور . وبالتالي لن يكون ذلك من شأني) .

كان يتحدث بمجهودٍ واضح ليسيطر على نفسه، وليمنح شكلاً متفاهماً لحالةٍ مزاجية متهورة. لكن إحسـاسه بأنها كانت فر صته الأخيرة، وبأنه أحبَّها
 كضربة سوط أضافت اهتزازأ عميقاً لصوته المنخفض أحون قال كاسبار غودوود: (أنتِ غامضة تمامأ، وهذا ما يجعلني أعتقد بأن


 مني سأذهب الى سيبيريا غداً. لماذا تريدين مني مغادرة المـي المكانـي






 يؤذيكِ .. فلا شيء مما أقو له سيؤ ذيكِ. أنا عندما أقول لكِ بأنني أحبكِ فذلك

 المرة الأخيرة... اسمحي لي بأن أقطف زهرة واحدة! ليس لدي الحق بقول ذلك، أعلمُ ذلك؛ وليس لديكِ الحق لتُصغي. لكنكِ لا تُصغين؛ فـئِ فأنتِ لم
 سوف أحظى على الأقل بسبب. إن طلبكِ ليس سبباً. ليس سبباً حقيقياً. لا أستطيع أن أحكم من خلال زوجكِ فقط) .

واصل كلامه بشُكل عَرَضي وبشُكل غير مترابط قليلاً: (أنا لا أفهمه؛


 ومثلما قال، فقد بدت غريبة. أدارت نظرها نحو الباب الذي دخلا حنا منه، ،
 فلا تفسد ذلك).

- (لا أحد يسمعني. إنه رائع ما تحاولين مماطلتي به. أنا أحبكِ مثلما لم أحبكِ من قبل).


 لا أطلب شيئأ.. لا شيء، بمعنى، لا يجب أن أن أطلب شيئأ. لكني أطلب منكِ إجابة وحيدة فريدة: هي أن تخبريني... أن تخبريني...! (ألـأل. ـ ــ (أن أخبركَ ماذا؟؟).


 وسأدفع حياتي مقابل ذلك).
فرفعت مروحتها إلى وجهها الذي غطته كله عدا عينيها اللتين استقرَّتا
لوهلةٍ على عينيه.
ـ ( (لا تدفع حياتكَ مقابل ذلك، بل فكُّرْ في ذلك من حينٍ لآخر ). وبهذا عادت إلى الكونتيسة جيميني.
**类

الفصصل 49
t.me/soramnqraa

لم تظهر مدام ميرليه في قصر روكانيرا في أمسية ذلك الخميس الذي رويتُ عنه بعض الأحدات، ولم تكن إيزابيل متفاجئة من ذلك رغم أنما أنها


للألفة. ولكي نغهمها، علينا أن ننظر قليلاً إلى الوراءـ



 إيزابيل ردّاً على ذلك: (أرجوكِ لا تتحدثي عنيه، فقد سمعنا الكيُير جداً عنه مؤخراً).
أحنت مدام ميرليه رأسها قليلاً إلى أحد الجوانب باحتجاج وابتسمت عند الزاوية اليسرى من فمها.
ـ (أنتِ سمعت نعم، لكن يجبَ أن تـذكري بأنني أنا لم أسمع، في نابولئي. لقد تمنيتُ أن أجده هناك ولأكون قادرة على تهئة بانسي) (ألـئي ـ (لا يزال يمكنكِ أن تهنئي بانسي، لكن ليس على الزواج الج من اللورد واربيرتون).
سألت مدام ميرليه بكثير من الجرأة لكن أيضاً بقصد الفكاهة: (كيف تقولين ذلك! ألا تعلمين بأنني كنتُ قد علّقتُ آمالاً على ذلك؟ إِيا

كانت إيزابيل مشوشة، لكنها كانت عازمة على أن تكون فكاهية أيضاً. ـ ( إذن ما كان يجب عليكِ أن تذهبي إلى نابولي. كان يجب عليكِ البقاء هنا لتُتابِعي الموضوع)
ـ (كان لدي ثقة كبيرة جداً بكِ. لكن هل تـ تعتقدين بأن الأوان قد فات؟؟ ). قالت إيزابيل: (من الأفضل أن تسألي بانسي). ـ ــ (سوف أسألها ماذا قلتِ لها)
بدا أن هذه الكلمات تبرر الدفاع عن النفس الذي ثار من من جانبا إنـا إيزابيل




 إيزابيل - إذ لم يكن لدى بطلتنا علم باهتمامها الحماسي بزواج بانسي، بانسي، وقد أظهرتْ ذلك بطريقةٍ أيقظتْ قلق إيزابيل.
 من أين يأتي، في الفراغ الباهت الذي ألحاطها، أعلنَ بأن هذه المرأة الذكية،
 شخصي، فوري، كانت عاملاً جباراً في قَدَرِها.
لقد كانت أقرب لها مما كانت إيزابيل قد اكتشفت لـد الحدّ الآن، ولم يكن
 مات في دو اخلها في اليوم الذي صادف وصُدمتْ بالطريقة التي جلست بها بها
 لحدّ الآن؛ لكنه كان كافياً ليجعلها تنظر إلى هذه الصديقة بنظرة أخرى،


قالت إيزابيل لنفسها آه نعم، كان يوجد معنى؛ وبدا أنها تستيقظ من كابوسٍ
 شيء سوى عدم الثّقة التي تجسدت مؤخر أوالتي اقترنت الآن بالحيرة الكبيرة



 شيء لتتدخل فيه.
ربما سيبدو للقارئ بأنَّ إيزابيل قد تعجّلَتْ في إضفاء الشَك الشك، لمجرد

 وهي أن توجُّه مدام ميرليه كان مشُابهاً لتوجُّه أوزموند: وذلك ولك يكفي.
 بشيءء سيجعلكِ أكثر غضباً) .
 تعتقدين بأن اللورد واربيرتون قد تركنا إلى الأبد؟).
 أن تتوقفي عن الحديث في الموضوع. لقد تحدّث أوزموند إليَّ كثير اً بشأنه، وليس لدي المزيد لأقوله أو لأسمعه).
ثم أضافت: (ليس لدي شكّ في أنه سيكون سعيداً جداً بمناقشَة الموضوع
معكِ).
ـ ( أعلم ما يفكر به؛ فقد أتى لرؤيتي في المساء السابق).
 لأن تستعيني بي من أجل المعلومات).
 على ذلك الزواج؛ فهذه الفكرة قد فعلَتْ ما تفعله أمورٌ قليلةُ جداً ... وهي أنها أنبعت الخيال).
ـ ( خيالكِ نعم. لكن ليس خيال الأشخاص المعنيين بالموضوع).


 ثم أضافت مدام ميرليه: (أنتِ تقصدين طبعاً بأنكِ واحدة من الُترن الأشخاص

المعنيين بالموضوع).
 ترددت مدام ميريهي قليلاً.
ـ (آه، نعم، إن مهمَّتَكِ قد ند نجحتِ)
قالت إيزابيل بتجهّمٌ شديد: (انتهجي لِما تقولينه).

زوجكِ يتحكّم بكِ بصعوبة)





 معر فتها أن أوزموند أهانها بحديثيه مثيلما أهنانها بتفكيره. سألت في النهاية: (هل تودّين أن تعرفي كيف أتحكم به؟).

ـ ( كلا، لأنكِ لن تخبريني أبداً. وسيكون من المؤلم بالنسبة لي أن أعرف).

 (تذكَّري كم هي جذّابة بانسي، ولا تيأسي).
 معطفها حولها، وقامت أثناء ذلك برش عطرٍ باهبٍ طيب في الهواء.

 إنها نعمة كبيرة لديكِ يمكن للمرء أن يعتمد عليها. كلا، أنت لن تصدقي الراحة التي أشعرُ بها لذلك).
سألت إيزابيل مندهشة: (أية حقيقةٍ تتحدئين عنها؟).
ـ (فقط هذه: فيما إذا كان اللورد واربيرتون قد غيَّرَ رأيه من تلقاء نفسه أم لأنكِ نصحتِهِ بذلك. أقصد ليريح نفسه أم ليريحكِي فكِّرِي في الثقة التي مانِ زالت لديّ فيكِ، رغم فقداني القليل منها...).
واصلت مدام ميرليه الكلام مبتسمةً: (... بسؤ الي سؤ الأ كهذا!) .










موضوعٌ آخر ! ويؤسف له أيضاً لكن بطريقة مختلفة. وبالتالي، في الحالة الأخيرة ربما ستتخلين عن أن تكوني راضية... وهو ببساطة رؤية ابنة زوجكِ متزوجة. اترُكيه... دعينا نحصل عليه!).


 هو أن ضيفتها قد رأت في النهاية بأنه الوقت المناسب لتكون متطاولة، لأن



ـ (آه، إذن أنت تحتملين ذلك بشُجاعة! أنا آسفة جداً. لا تظني بأنني سأفعل ذلك بالرغم من هذا). واصلت إيزابيل الكلام: (ما أنت فاعلةٌ بي؟)
 تزيح عينيها عن وجه إيزابيل. أجابت: (كل شيء!).
 كمُصَلٍ يطلب الاستجابة لصلاته. لكن النور في عينيّ هذه المر المرأة بدا بدا ظلاماً
 وجهها بيديها. لقد خطر لها، كموجةٍ مندفعة بشدة، بأن السيدة تاتشيت كانت على حق؛ فمدام ميرليه هي من زَوَّجَتْها.
(1)اللوفه: هي قطعة من الفرو أسططوانية الثـكل مفتو حة من البانبين تستعمل في الشتاء لتدفئة اليدين عند الحرورج من المنزل. (المترجمة)

قبل أن تكشف عن و جهها ثانيةً كانت هذه السيدة قد غادرت الغرفة. خرجت إيز ابيل بالعربة لوحدها في ذلك المساء؛ فقد أرادت أن تبتعد، تحت السماء، حيث يمكنها أن تنزل من العربة وتسير فوق زهور الأقحوان. كانت قبل هذا بمدة طويلة قد وثقت بروما العتيقة، لأن في عالمِ من الأطالِّل بدت أطلال سعادتها كارثةُ أقل غرابة.




 في التاريخ الروماني الكبير، وحملها بسهولةٍ إحساسها الذي يلازمها بمها بمصير البشر ية من الأماكن الضئيلة إلى الأماكن الكبيرة. لقد أصبححتْ ضليعةً بعمقَ
 رئيسي المكان الذي عانى فيه البشر. كان هذا هو ما خطر لها فا في الكنائس الخاوية حيث عرضَتْ عليها الأعمدةُ الرخامية المتحوِّلة من بقايا وثنية صُحبة دائمة، والبخور العتيق ليكون مجموعةً من صلواتٍ غير مستجابة. لم يكن
 والذين يحدقو ن على صور المذبح المعتم أو على الشُمور المحتشدة، من أن
 كهذه لتجلٍ روحي.
 جيميني، التي تتزين بمظلةٍ وردية اللون، بريقاً لحاشيتهما؛ لكنها ونها أحياناً تجد نغسها وحيدة عندما ترغب بذلك وحينما يسمح المكان بذلك. في الكي حالاتِ كهذه، يكون لديها عدة أمور تلجأ إليها؛ ربما كان أكثرها يسراً هو هو كرسيٌّ على

السور المنخفض الذي يحيط بالمكان العشبي الفسيح أمام الو اجهة العالية الرزينة لكاتدرائية يوحنا اللاتراني التي ترى منها عبر الكامباجنا ملامح جبل ألبان (1) الصعب اقتفاء أثره، والسهول الشـر الشاسعة التي لا تزال مليئة تماماً بما

تقاذَفَ منه.
بعد مغادرة ابن خالتها ورفاقه تجوّلَتْ أكثر من المعتاد؛ إذ حملت
 والكونتيسة جيميني معها، تشعر بأثر الحياة الفانية.
 بدأت نباتات زهرة العسل البرية بالتشابك على التى الأسيجة، أو تنتظر ها فا في أماكن هادئة حيث تمتد الحقول في الجوار بينما تسير أبعد وأبعد فوق عشبٍ مبِّقِّ

 التدرجات المختلفة جداً والتداخل الرقيق للّون، الرعاة الجائمين بوضعياتٍ فريدة، التلال حيث لظلال الغيم إشـراقة الخحجل.
 بمدام ميرليه؛ لكن القرار أثبت بأنه عديم الفائلدة، وحامت صور الِّا
 كان اللقب التاريخي الكبير ساحرة ينطبق على هذه الصديقة المقرّبة لسنوات عديدة. لقد تعرّفَتْ على هذا اللقب فقط من الكتاب المقدس وانِ وأعمال أدبية
 أن تعرف أكثرُ عن حياة الناس، ورغم إطرائها لنفسها بأنها هنَّبَتْ حياتَها
(1)جبل ألبان: هو ثاني أعلى جبل في بجموعة تلال ألبان بالقرب من روما. وهو عبارة عن بركان قديم كانت تتقاذف منه الحمم البركانبة، وقد خلد قبل عشرة آلاف سان سنة، ويسمى أيضأمونتي كافو. (المترجمة)

ببعض النجاح، إلا أن هذا الشُرف الأسـاسي قد كذَّبَها. ربما ليس من السحر -
 مدام ميرليه بدهاء، بدهاء، بدهاء.
كانت خالة إيز ابيل، ليديا، قد اكتشفت ذلك مسبقاً بمدة طويلة، وأخبرت
 آراء عن الأشياء، خاصة عن عفوية مجرى حياتها ورفعة تأويلاتها، أغنى بكثير من المنطق المتشُد للسيدة تاتشيت المسكينة. لقد فعلت ملت مدام ميرليه

 التنسيق للزواج، مئل مناصري الفن لأجل الفن؛ لكن مدام مير ميرليه برغم من أنها كانت فنانة عظيمة، إلا أنها بالكاد كانت واحدة لاحن هو هؤلاء.
 رغبتْ بهذه الزيجة بالذات ولم ترغب بغيرها. وهكذا، كان لديها فكرة
 طبعاً وقتاً طويلاً لتكتشفف ذلك، وحتى عندئزٍ كان اكتشافـافها ناقصاً. لقد تذكرت بأن مدام ميرليه، برغم أنها بدت بأنها أحبا وأهتها منذ لقائهمها


 من فكرةٍ رفيعةٍ أكثر؛ من خلال تقديم واحدٍ من أصدقائها المقرّبين للقَدَر
 واضحاً بما يكفي لإيزابيل بأن جيلبرت قد شغل هذه المكانة. لقد وجدت
 جشعاً في العالم قد تزو جها، كمغامرٍ سافل، لأجل أموالها الها.

من الغريب أن نقول بأن ذلك لم يخطر أبداً في ذهنها من قبل؛ فإن فكرتٌ
 أسوأ ما تمكنت من التفكير به، وكانت تقول لنفسها بأن الأسوأ سوف يأتي أِي

 ستكفيه الآن. هل كان سيأخذ أموالها ويتركها تذهب؟ آه، لو كان الإلحا الإحسان الكبير للسيد تاتشيت سيساعدها اليوم فقط فسيكون نعمة بالفعل ! خطر لها بسرعة بأن مدام ميرليه لو أرادت أن تسدي لجيلبر لـو
 بخصوص ولية نعمته الغيورة جلأ، وما هو التعبير الذي لا بدّ أنهما وصلا إليه من جانب سيدٍ للتهكّم كهذا؟
 بكسر الصمت بالتأوه الرقيق: (مسكينة، مسكينة مدام ميرليه!). ربما ستكو ن شفتتها مبررة لو كانت في المساء نفسه قد اختفت خلف واحفـ واحدة من الستائر

 برفقة السيد غوزييه المتواضع. ففي تلك الحجرة، وقبل الساعة السادسة، كان جيلبرت أوزموند جالساً، ووقفت مضيّفتُه أمامه كما رأتها إيزابيل تقف فيا في
 بقدر أهميتها الحقيقية.
قالت مدام ميرليه: (أنا لا أصدق بأنكَ غير سعيد؛ أعتقد بأن الأمر أعجبَكَّ).

سأل أوزموند بوجهِ متجهم بما يكفي ليوحي بأنه كان كذلك: (هل قلتُ بأنني غير سعيد؟).

ـ (كلا، لكنكَ لا تقول العكس مثلما يجب عليكَ ذلك بالامتنان المعتاد).
ردَّ بـخشونة: (لا تتحدثي عن الامتنان).
ثم أضاف بسرعة: (ولا تتيري غضبي).
فجلست مدام ميرليه على مهل وذراعاها مطويتان ويداها البيضاوان

 ـ (من جانبكَ، لا تحاول أن تخيفني. أتساءل إن كنتَ تحزر بعضاً من

أفكاري).
ـ (لن أزعج نفسي بها أكتر مما أحتمل. . فلدي منها ما يكفي تماماً).
ـ (ذلك لأنها باعثة للسعادة).
أسند أوزموند رأسه على ظهر كرسيه ونظر إلى رفيقته بوضوح ساخر
 غضبي فعلاً. أنا متَعَبٌ جداً) .
صاحت مدام ميرليه: (وأنا أيضاً!).
ـ (بالنسبة لكِ فالسبب هو انكِ أتعبتِ نفسكِ أِئِ أما بالنسبة لي فليس السبب
هو خطئي).
ـ (عندما أتعبتُ نفسي فذلك لأجلكَ. لقد وهبتُكَ شيئًاً مفيداً. وتلكَ هبةٌ
عظيمة).
تساءل أوزموند بموضوعية: (هل تسمين ذلك فائدة؟).
 همهم بعد تفكير: (تبّاً لروعتي! بعد كل هذا، كم هي قليلةٌ معرفتكِ بي! !). ابتسمت مدام ميرليه.

ـ (إن كنتُ لا أعرفكَ فلا أعرف شيئاً. لديكَ حس النجاح التام). ـ ( كلا، لن يكون لدي ذلك حتى أجعلكِ تتو قفين عن التحكمـ بي) . ـ ( لقد فعلتُ ذلك منذ مدة طويلة. أنا أتحدث على أساس معرفةٍ قديمة. لكنكَ أيضاً تعبرّ عما في نفسكَ أكثر ). تردد أوزموند كثيراً: (تمنيتُ لو عبّرِتِ عن نفسكِ بشكل أقِل !) .
 حال، هناك ثلاثة أو أربعة أمور أودُّ أن أقولهِ لكَ لكَ أو لاًّ). واصلت كلامها بنبرة مختلفة: (إن زو جتكَ لا تعرف ما هي فاعلةٌ بٌ بنغسها) .


أن تنفّذ ما تفكر فيه).


 لقد بدت بحالٍٍ مزاجيةٍ ساذجةٍ جداً، وذاهلة قليلاً. لقد كانت تائهة تماماً) . ـ ( كان من الأفضل أن تقولي مباشُرةٌ بأنها كانت يائسة) . ـ (آه لا، لا أريد أن أحمسكَ كثيراً). كان رأسه لا يزال متكئأ للخلف وكا وكاحل إلحدى قدميه مستقر على الر كبة الأخرى. جلس بهذه الوضعية لفترة قصيرة، ثم قال أخيراً: (أود أن أعرف ماذا دهاكِ ).

ـ (ما دهاني... ما دهاني...!). وهنا توقفت مدام ميرليه عن الكلامه ثم واصلت بانفجار فجائي من الانفعال، انفجارِ رعدٍ صيفيٍّ في سماءٍ صافية
 ما لا أستطيع فعله!)

ـ (ما الفائدة التي ستجنيها من النحيب؟). ـ ( كان سيجعلني أشعر مثلما شعرتُ قبل أن أعرفكَ) . - (إن كنتُ قد جففتُ دموعكِ فذلك موضوعٌ مختلف. لكنني أراكِ تذرفينها).

قالت: (أوه، مع ذلك، لا زلتُ أعتقد بأنكَ ستجعلني أبكي. أقصـد تجعلني
 هذا الصباح؛ كنتُ مريعة).
أجاب أوزموند: (إن كانت إيزابيل في الحالة المز الجية الذاهلة التي ذكرتها فمن المحتمل أنها لن تشعر بذلك).
 كنتُ مشبعة بشيء شرير • ربما كان شيئاً خيِّرًا، لا أدري. أنت لم لم تنشّف دموعي
فقط؛ أنت نشّفتَ روحي).

 فكيف يمكنها أن تخضع للتحوُّل؟؟).
 وذلك هو ما حصل لي، والذي كان حدثاً جيداً لأبدأ به؛ وأنه أنت من يجب أن أشُكره لذلك).
أضافت بجديّةِ في نبرتها: (أنتَ شرير للغاية).
سأل أوزموند بالبرود نفسه المتعمّد: (هل هذه هي الطريقة التي يجب أن نتتهي بها؟).
ـ (لا أعرف الطريقة التي يجب أن نتتهي بها. وليتني أعرف! الـئ كيف ينتهي الأناس الأشُرار؟... خاصةً فيما يخص جرائمهم العادية. لقد جعَلْتَني شريرة مثلكَ).

قال أوزموند ولامبالاته المتعمدة تمنح تأثيراً قوياً للكلمات: (أنا لا أفهمكِ. أنت تبدين لي طيبة جداً بشكلٍ كافٍ الِّه . مال هدوء مدام ميرليه، على العكس، للتناقص. وكانت على فـلى وشك أن أن
 عينها عتمةً، وكشفت ابتسامتها اعن شقاءِ أليم.
ـ (بشُكل كافٍ لكل شيء فعلتُ بنفسي؟ أعتقد بأن ذلك هو ما تعنيه).
 همهمت مرافقته ولجأت، وهي جالي نفسه الذي أثارَتْهُ في إيزابيل في الصباح؛ أي أحنت وجهها وغطته بيديها: (أوه، يا إلهي!).
سأل أوزموند: (هل ستنحبين في النهاية؟).
وعند بقائهما بلا حر اك واصل الكالام: (هل اشتكَيتُ لكِ يوماً؟).
فأسقطت يديها فوراً.
ـ ( كلا، فقد انتقَمْتَ بدلاً من ذلك. . لقد انتقَمْتَ منها ) .
 يناشد بطريقة غير متكلفة القوى السماوية.

الانتقام ككاتب روايةٍ رديء).

ـ (أنتَ لم تشتَكِ بالطبع، فقد استمتعتَ بانتصارلَ كَ كتيراً جداً) .

ــ (لقد جعلتَ زوجتكَ تخاف منكَ) .
 ونظر قليلاً إلى السجادة الفارسية القديمة الجميلة التي عند قدميه. كان له

مظهر من يرفض قبول تثمين أي شخص لأي شيء، حتى للوقت، ومظهر من يفضّل أن يلتزم بتثمينه هو؛ وهي صفيٌّ جعلَّتْهُ أحياناً شخصاً منفعلاً

قال أخيراً: (إن إيزابيل ليست خائفة مني، وليس ذلك هو ما أتمناه. لأي شيء تريدين أن تستفزيني عندما تقولين أين أشياء كهذه؟).

 الحقيقة خائفة منكَك).
ــ (ربما قلتِ أشياء لاذعة؛ أنا لستُ مسؤو لاُ عن ذلك. وأنا لا لا أفهم فائدة ذهابكِ أساساً لرؤيتها؛ فأنتِ قادرة على التصرف بدونها. فأنا لـأن لم أجعلكِ
 واصَلَ كلامه: (ثم كيف أجععلها كذلك؟ هِ أنت على الأقل ذات بات بطس . لا
 وقتِ قريب).
فنهض وهو يتحدث، وسار نحو المو قد حيث وقف لبرهةٍ وهو يُميلُ نظره

 رف الموقد: (أنتِتِ دائماً ترين الكثير جداً في كـل شيء؛ أنـئ أنت تبالغين في الأمر؛


ــ (أنا أعتقد بأنكَ بسيطٌ جداًّ)
وأبقت مدام ميرليه عينها على كوبها
 منذ زمنٍ بعيد؛ لكَني فهمتُكَ منذ زواجكَ فقط. لقد رأيتُ بشكَلٍ أفضل ما ما

أنت بالنسبة لزوجتكَ مما كنتَ بالنسبة لي. أرجو أن تكون حريصاً على ذلك الشيء الثمين).
قال أوزموند بجفاء وهو يُنزلُه: (إن به أثر أ ضئيلاُ لصدعِ صغير أسـاساً. إن
 كهذا. مع ذلك، فأنا نفسي معجبٌ بقفصي هذاً؛ فقد اعتقدتُ بأنه سيكون اتفاقاً مريحاً. لقد طلبتُ القّليل جداً؛ لقد طلبتُ فقط بأن تُحِبَّني).
ـ (أنْ تحبكَ كثيراً جداً!).


قالت مدام ميرليه: (أنا لم أعشُقكَ أبداً).
ــ (آه، لكننكِ تظاهر تِ بذلك!).
واصلت مدام ميرليه الكلام: (في الحقيقة أنت لم تتهمني أبداً بأنني اتفاقٌ

قال أوزموند: (لقد رفضَتْ زوجتي... رفضتْ أن تفعل أي شيء من هذا القبيل. إن كنتِ مصممة على أن تجعلي من ذلك مأساة، فلن تصيبها مأساة). صاحت مدام ميرليه وهي تنهض بتنهيدةٍ خافتة طويلة، لكنها تنظر في الوقت نفسه إلى محتويات رف موقدها: (إن المأساة ستصيبني أنا. يبدو بأنه يجب عليّ أن أتعلّم بشكلٍ مكثّف مضار الوضع الخاطئ)
 حيثما يمكننا أن نجدها. فإن كانت زوجتي لا تحبني، فعلى الأقل ابنتي تحبها.
 أبحث عنه).
قالت برقة: (آه، لو كانت لدي ابنة...!).

تمهّل أوزموند، ثُم أعلن بهيئةٍ متكلّفةِ قليلاً: (قد يكون أبناء الآخرين ذوي فائدة كبيرة!).
ـ (أنتَ تشبه دفتر اُ أكثر مني. هناك في النهاية شيء ما يربطنا معاً). سأل أوزموند: (هل هو فكرةُ الأذى الذي يمكنني أن أسببه لكِ؟؟). تابعت مدام ميرليه كلامها: (كلا، إنه فكرة الخير الذي يمكنتي أن أسديه لكَ. فذلك....).

ثم أضافت وقد عاد وجهها لاستر خائه المعتاد بعد أن كان قد ازد ازدادَ قساوةٌ وألماً: (فذلك هو ما جعلني غيورة جداً من إيزابيل. فأنا أردتُ أن أن يكون ذلك هوعملي أنا).
التقطَ صديقها قبعته ومظلته، وقال بعد منْح الأولى ضربتين أو ثلاثلاً بكمٌ معطفه: (عموماً، أعتقد بأنه من الأفضل أن تتركي الأمر لي).


类米

## المْصل 50

لأن الكونتيسة جيميني غير مُلمّةٍ بالصروِح القديمة، عرضَّا



 الحس التاريخي، رغم أنه كان لديها الحس التصصي في بعض الاتجاهِات، وفيما يخصها هي نفسها كان لديها الحسّ التبريري، لكنها كانت مسرورة

 لبقائها في قصر روكانيرا. رغم ذلك، لم تكن إيز ابيل دليلاً سياحياً متشددواً؛ واعتادت أن تزور الأطلال بشكل رئيسي لأنها تسمح لها بالتحدث في أمورٍ






 للتنزه بحيث لم يكن رأيها في المسألة مُحبِطاً تماماً؛ لكن يمكن بـن التكهن بأنه

كان لديها أمنية خفيّة وهي بأن ضيفة والديها حالما تدخل، يمكن استدراجها لتتسلق الدرجات العلوية. وقد أتى اليوم عندما أعلنت الكونتيسة رغبتها عنـ
 نفسه بهبّاتٍ ربيعية.
دخلت السيدات الثلاث في المدرج الروماني معاً، لكن إيزابيل تركت



 مراراً عناية المر أكثر مما تعطي بالمعابل . لذا بقيت في الأسفل لهذا الها السبب،
 أسفله يفتح الحارس البوّابة الخشبية العالية. كانت الساحة الكبيرة شُبه ظليلة؛
 بارزة ـ اللون الكامن الذي كان العنصر الحي الوح الوحيد في تلك الأطلال الها الهائلة.
 استمرت مجموعة من طيور السنونو تحوم وتغطس في السكون الخالص.

 أسابيع بأنها تميزت برغبٍة حائرة، لكن لا تُقهَر . إن وقفةٌ كهذهِ الئهِ اليوم، تعود فقط للسيد إدوارد غوزييه. وقد تَبَّيَن أنه في الحقيقة يفكر في التحاث
 تجب على رسائله إلا أنها ربما لن تغلق أذنيها عموماً عن بلاغته الكانلامية. فأجابت بأن ابنة زو جها كانت قريبة وأنها يمكنها فقط أن تمنحه خمس دقائقّ؛ وهكذا، أخرج ساعته وجلس فوق كتلة محطمة من الطابوق.

قال إدوارد غوزييه: (سيُقال قريباً بأنني بعتُ كل تحفياتي الصغيرة!). فصاحت إيزابيل بشكل عفوي من الذعر؛ و كأنه أخبر ها بأنه كان قد قلع

واصل كلامه: (لقد بعتُها جميعها في المز اد العلني في فندق دروو . حصل البيع قبل ثلاثة أيام، وقد أبرقوا إليَّ بالنتيجة. إنها مذهلة) النير الني ـ (أنا مسرورة لسماع ذلك؛ لكنتي أتمنى أن تكون قد احتفَظْتْ بحـوائجكَ

الجميلة).
ـ (لدي المال بدلاً من ذلك... خمسون ألف دولار. هل سيعتقد السيد أوزموند بأنني غني الآن بما يكفي؟).
 ـ (و لأ جل أي شيء بحق السماء يمكن أن يكون السبب؟؟ فذلك هو الـو الشيء

 سيقتلني. لكنتي وضعتُها في أيدٍ أمينة، وقد جلبَتْ تُمناً عالياً. يجبَ أن أن أخبركِ بأنني احتفظتُ بالتحفيات المطلية بالمينا).
ثم صاح الشُاب بتحدًّ: (والآن لدي المال في جيبي، ولن يستطيع أن يقول بأنني فقير!).
قالت إيز ابيل وكأنّ جيلبرت أوزموند لم يكن قد قال ذلك مسبقاً: (سيقول الآن بأنكَ لستَ متعقلاًا).
حدجها غوزييه بنظرة حادة.
 أفضل شيء فيَّ؟ إن ذلك هو ما أخبروني به في باريس؛ أوه، لقد كانو لـو صريحين جداً بشأن ذلك. لكنهم لم يكونوا قد رأوها! ).

قالت إيزابيل بلطفٍ شُديد: (ياصديقي العزيز، أنت تستحق النجاح). ـ (أنتِ تقولين ذلك بشكل محزن جداً وكأنكِ تقولين بأنني لا أستحق
 بأنه كان حديتَ باريس لأسبوع، لكن أيضًاً مظهر رجلٍ ولدِ لديه قلقٌ أليمَ من أن


المكانة العالية.
واصل الكالام: (أنا أعلم ما حدث هنا بينما كنتُ غائباً. ماذا يتوقع السيد
أوزموند بعد أن قامت برفض اللورد واربيرتون؟).
ناقشت إيز ابيل: (أن تتزوج من نبيلٍ آخر ).
ـ (أي نبيل آخر؟).
ـ (من يختاره هو).

نهض غوزييه على مهل وهو يضع ساعته في جيب صدريته. _ (أنتِ تضحكين على أحدٍ ما، لكن هذه المرة لا أعتقد بأنه عليَّ) .

صرّح غوزييه بدون أن يتحرك: (أنا أشعر باطمئنانٍ كبير !).




 (عليكَ حقاً أن تغادر ).

همهم إدوارد غوزييه بصوتٍ مختلف بشُكلٍ غريب عن التصريح الذي ذكرتُهُ للتو: (آه، سامحيني يا سيدتي العزيزة!).
 (هل تلك اللسيدة هي الكونتيسة جيميني؟ لدي رغبة كبيرة في أن يتم تقديمي
 ربما لأنها أدر كَت بأن زو جة أخيها منخرطة في محادثةٍ مع شـابٌّ جميلٍ جداً الِّ صاحت إيزابيل وهي تتر كه: (أنا مسرورة لأنكَ احتفظتَ بتحفياتكَ بَّكَ المطلية بالمينا!).

فتو جهت مباشرةُ نحو بانسي التي، عند رؤيتها لإدوارد غوزييه، توقفت وعيناها منگّستان.
قالت برفق: (سنعود إلى العربة).
ردت بانسي برفقٍ أكثر : (نعم، إن الوقت متأخر ).

 الكونتيسة والسيد غوزييه. كان قد خلع قبعته وكان منحنياً ومبتسماً؛ إذ من الواضح بأنه قد عرَّفَ عن نفسه، بينما أظهرت مؤخرَ الِّرة الكونتيسة المعبّرة لعينيّ


 وثبتتهما على عيني" إيز ابيل، حيث شعَّ من عينيّ كل واحدة منين منهما بريق كئيب

$$
\begin{aligned}
& \text { نظرت إليه إيزابيل لوهلة وقالت: (ليس لديها تأثير على أخيها). } \\
& \text { ــ (آه، كـم تُبتينينه وحشـاً! ). }
\end{aligned}
$$

قليلاً ـ ومضة من شُعور بالخوف لاهَسَ إيز ابيل في أعماقها. في الوقت نغسه، مرت موجةٌ من الحسد فوق روحها كلما قارنت بين التا التشوّق الباعث على البـلى الارتعاش والطموح الواضح للطفلة وبين يأسها الجامد. قالت بعطف: (مسكينة بانسي الصغيرة!). أجابت بانسي بنبرة الدفاع المتحمس: (أوه، لا تُبالِ!).
 فسألت إيز ابيل في النهاية: (هل أُطلْعْتِ عمتكِ على أي شيءّ، وهل فرحَتْ بالأمر؟).
ـ (نعم، لقد أطلعُتُها على كل شيء. أعتقد بأنها كانت سعيدة كثيراً) .




 بعد أسبوِع من ميل عواطفت هذه السيدة إلى السيد غوزيبهي، وجدَتْتْ

 قالت بصوبِ خفيض: (عذراً، اسمحي لي، فستكون الأخيرة.... لبعض الوقت).
كان صوتها غريباً، وكان لعينيها المفتوحتين على وسعهما نظرة خائفة وقلقة.
صاحت إيزرابيل: (لا تقولي بأنكِ مغادرِة!). ـ ــ (أنا ذاهبة إلى الدير ).
ـ (إلى الدير؟).



 إلى الدير؟)
ـ ( لأن بابا يعتقد بأن ذلك هو الأفضل . فهو يقول بأنه يحسن للفتاة الشابة



 كثيراً جداً في هذا العالم هذا الشُتاء).
كان لتصريحها تأثير غريب على إيز ابيل؛ إذ بدا أنه يحمل معنى أنى أكبر مما



 سعيدة جداً. سوف أجد كل تلك السيدات اللواتي اعتدن أن يكنَّ لطيفات جداً معي، وسوف أرى الفتيات الصغيرات اللواتي يدرسن). قالت بانسي بمظهرٍ من العظمة الضئيلة: (أنا معجبة جدأ الصأ بالفتيات الصغيرات. وأنا أيضاً معجبة جداً بالأم كاثرين . سوف أكون هادئة جداً وأفكر

أصغت إليها إيزابيل وهي تحبس أنفاسها؛ فقد كانت مصعوقة بخشية
تقريباً.

## ـ (فكري بي في بعض الأحيان).

 الملاحظات البطولية التي أفصحَتْ عنها للتو . لم تستطع إيزابيل أن أن تقول
 كثيراً. كانت إجابتها لابنته قبلة طويلة ورقيقة. بعد نصف ساعة علمَتْ من خادمتها بأن مدام كاثرين قد وصلت فـد فـة في عربة وغادرت مع الآنسة ثانيةً.
 لوحدها، ووصفت هذه السيدة الحدثَ بالقول، وبهزّة رأس رِ رائعة: (أنا هنا
ياعزيزتي، استريحي!).

لكن إن كان ذلك تصنُّعاً فقد كانت متحيرّة من أن ترى زورَ زوجها متأثرأُ بل

 أنها ترددت بعد بضع دقائق من دخوله له من أن أن تشير إلى المغادَرة المفاجئة


 بانسي كثيراً جداً).


 لكنتي أشُكُ في إمكانيتي جعلكِ تفهمين. لكنه غير مهم؟؛ ولا تزعجي نفسلكِ
 الموضوع. لكن هذه الفكرة كانت لدي دائماً؛ فقد اعتبرتُها دائماً جزءاً من

تعليم المرء لابنته. فابنة المرء يجب أن تكون نقية وطاهرة؛ يجب أن تكون



 هادئة جدأ، مريحة جداً، تافعة جداً. أحبُّ أن أراهاها هناكّ اكّ في الحديقة العتيقة، تحت الممرات المقنطرة، بين تلك النساء الهادئات الفاضلات. إن الكثير منهن قد وُلدنَ نساءُ محترمات؛ والقليل منهنّ نبيلاتِ ستحظى بكتبها ورسوماتها، ستحظى بالبيانو الخاص بها. لقد عملتُ أكثر التدابير سخاءً. لا
 سوف تحظى بالوقت لتفكر، وهناك شيء أريدها أن تفكر به).



 كبير . ومن تم واصل الكلام: (في النهاية، إن الكاثوليك حكماء جاء جداً. والدير



 أن تأخذ به، ويمكنها أن تفكر فيه بقدر ما تحب. فقط يجب عليها أن تفكر فيه بالطريقة الصحيحة).
 ميّراً للاهتمام بشكلٍ هائل. فقد بدا بأنه يوضّح لها إلى أي مدى كانت فيه

رغبة زوجها قادرة على الاستمرار لتكون مؤثّرة - إلى درجة اللعب بحيلٍ


 مخيلتها. فقد أراد أن يفعل شيئاً مفاجئأ واعتباطياً، شيئاً غير متوقع ومحكم؟؛ ونـ؛




 يكن هناك لهذا السبب صعوبة محددة في مكانها. لكن برغم ذلك، كانك كانت




 شيء - ووجدتْ زوجته أن من الصعب أن تتظاهر بتناول عشـائها. كان هناك ارتياح مؤكَّد في الوقت الحالي بسماعها الصوت العنا العالي المتصنّع لأخت





 قررتَ بأنني بهذه القناعات رفيقة مخيفة لبانسي).

أخذ أوزموند رشفة من كأس النبيذ؛ لقد بدا مبتهجاً. فأجاب وهو يبتسم،
 لكنني لو شككتُ بأنها تتعارض مع قناعاتي فسيكون من الأنسهل أن أُقصيكِ

米米

## الفْصل 51

لم تكن الكونتيسة قد أُقصيَتْ، لكنها شُعرت بأن تمتعها بضيافة أخيها غير مأمون.
بعد أسبوعٍ من هذا الحدث، تلقّت إيزابيل برقيةً من انجلترا، مؤرَّخة من جاردن كورت وتحمل ختم السيدة تاتشيت، ورد فيها:
 أن أقول لكِ بأنه يجب عليكِ أن تأتي فقط إن لم يكن لديكِ التز امات أتِ أخرى.

 يحتضر فعلاً، ولا يو جد أحدٌ بجانبه".
كانت إيزابيل مستعدةً لهذه الأخبار لأنها تلقت من هنر الِّايتا ستاكبول تقريراً




 بطريقة مختلفة. بعد ذلك كتبت بأنها كانت مضطرة لأن تترك السا الساحة للسيدة
 مقابلات صحفية في جاردن كورت.
كانت إيزابيل قد كتبت رسالة إلى خالتها بعد مجيء رالف إلى روما بفترة

قصيرة، تُلمُها فيها بحالته الحر جة، وتقترح بأنها لا يجب عليها أن تُضيّع الوقت في العودة إلى أوروبا. وكانت السيدة تاتشيّيت قد أبر الورت بتأكيدٍ لهذا التنبيه، وكانت الأخبار الأخرى الوحيدا وليدة التي تلقتها إيزا ابيل منها هي البرقية الثانية التي ذكرتُها للتو .

 لوهلة. بعد ذلك، فتحت الباب ودخلَّتْ.
كان أوزموند جالسأ عند الطاولة بالقرب من النافذة وأمامهمه كتاب مستند

 وكانت هناكُ علبة للألوان المائية وفرش رسم رفئ رفيعة ملقاة أمامه، وكان قان قد
 ناحية الباب، لكنه أَحَسَّ بأنها زوجته بدون الِّن أن يلتفت. قالت: (اعذرني على إزعاجكَ).
فأجاب وهو مستمر في عمله: (أنا عندما آتي إلى غرفتكِ أطرق الباب
 قال أوزموند وهو ينظر إلى ما رسمه عبر عدسِّ مكبرّة: (آه، أنا لا لا أصدقُ ذلك. فتد كان يحتضر عندما تزو جنا؛ سوف يعيش أكثرنا جميعاًأ).

 (أبرقتْ لي خالتي ويجب أن أذهب إلى جاردن كون كورت)
 جاردن كورت؟).

## ــ (لأرى رالف قبل أن يموت).

 عمله الذي كان من النوع الذي لا يحتمل الإهمال، ثم قال في النهاية: (لا أرى
 كان غلطة كبيرة. لكنني احتملتُ ذلك لأنها كانت المرة الأخيرة التي يجب
 ـ (ولأجل ماذا يجب أن أكون ممتنّ؟).
 مهل، ولأول مرة نظر إلى زوجته. ـ ــ (لعدم تدنُّلي بينما كان هنا ونا )
 ذلك. لقد كنتُ مسرورةٌ جداً عندما غادرَ).

- (اتركيه إذن وشأنه. لا تركضي وراءهـ).

أشاحت إيز ابيل بنظر ها عنه؛ واستقرَّ على لو حته الصغيرة.
 مثلما هو عنيد بشكلٍ أحمق: (يجب أن أذهب إلى إنجلترا). أشار أوزموند: (لن أحبّذ الأمر إنْ فعلتِهِ).

 استحال أوزموند شاحباً قليلاً؛ وأبدى ابتسامة باهتة.

ـ (إذن ذلك هو سبب ذهابكِ؟ ليس لتري ابن خالتكِ، بل لتتتقمي مني). ـ ـ (أنا لا أعرف شيئاً عن الانتقام).
قال أوزموند: (أنا أعرف. ولا تمنحيني فرصةٌ لذلك) .

ــ (أنتَ فقط متلهف جداً لتستغل أي فرصة. أنت تتمنى بشدة أن أرتكب
حماقة).
ـ ــ (في هذه الحالة، يجب أن أكون مسروراً إن لم تطيعيني). قالت إيزابيل بنبرة خفيضة كان لها أثر الصبر: (لو لم أُطيعكَ؟
 تمردٍ مُدبَّر ومُخَطَطَّطاً له).
ـ (كيف يمكنكَ أن تسميه مخططاً له؟ فأنا لم أستلم برقية خالتي إلاّ قبل
ثالاث دقائق؟).
ـ (أنتِ تخططين بسر دعة؛ إنه إنجازُّ عظيم. لا أفهـم لِمَ يجب علينا أن نطيل حديثنا؛ فأنتِ تعرفين ما أريد).
 تستطع الحر كة، وذلك غريبٌ كما يبدو؛ فلا زالت تريد أن تبرئ نفسها؛ فقا فقد كان لديه القوة وبدرجة غير اعتيادية بجعلها تشعر بهذه الحاجة. كاجـة كان هناك شيء ما في مخيلتها تمكَّنَ دائماً من اجتذابه
قالت إيزابيل: (ليس لديكَ سبب منطقي لرغبةٍ كهذه، وأنا لدي كل




 عن أن تقاوم إلى الأبد مسعاه الحاذق بإخر اجها من الغ الغرفة. أجاب: (إذن فالأمر صعب).
وأضـاف وكأنه تقريباً يمنحها مشورةٌ من صديق: (إن هذه مسألة مهمة

لقد فهَتْ بأنها مدر كة جيداً لأهمية الحدث؛ وبأنها تعرف بأنهما وصلا

واصل الكلام: (أنتِ تقولين بأنه ليس لدي سبب منطقي؟ بل بل أنا لدي أكثر


 فعلاقتكِ معه، عندما كان هنا، أبقتني قلقأ. لكنتي سمحتُ بذلك بأك لأنني توقعتُ

 السبب أنت تحبينه، لأنه يكرهني. أنا لدي تصوُّر لِما يجب أِبـ أن تفعله زوجني وما لا يجب أن تفعله. لا يجب أن تسافر عبر أوروبا لو حدها، من غير اعتبار






 أن يتم تذكيركِ بذلك، أعلمُ ذلك؛ لكَن أنا أحبُُ ذلك كثير اُ لأنني ... لأنتي....). فتو قف لبر هةٍ عن الكلام وهو يبدو وكأن لديه شيئاً ليقوله والذي سيكيكون

في الصميم جداً.

- (لأنتي أعتقد بأنه يجب علينا أن نتقبَّل تبعات أفعالنا، وأن أكثر شيء أقدّرهُ في الحياة هو شرف الشخص! !)
لقد تكلم بـجدية وقليلاً برقّة؛ إذا اختفت لهـجة السخرية من نبر الهـ و وكان لها

جاذبية أسرت عواطف زوجته سريعاً؛ إذ وجد التصميمُ الذي دخلَتْ به الغرفة

 بلاد المرء، رغم أنها شعرت بأن أي تعبير من الاحترام من جـا جانبه لا لا يمكن أن

 خائبَّن؛ لكنههما مع ذلك ليسا منفصلَيْن في التأثير. لم تكن إيزابيل قد تغيرت؛ فشغفها القديم بالعدالة لا يز الي ال يسكنها؛ واليوم،
 وَعَََتْهُ لوهلةٍ بالنصر. لقد خطر لها أن برغبته في الحفاظ على المظاهر كان



 تتنازل فستُعْلِمُهُ بأنها كانت ضحانِ



 صاحت إيزابيل : (نحن لا نعيش سوياً باحترام!). ـ (نحن كذلك بالفعل إن كنتِ ستذهبين إلى إنجلترا). ـ ــ (ذلك قليٌّ جداً؛ ذلك لا شيء. يمكنني أن أفعل أكثر بكثير من ذلك)
 هذه الحيلة.

## 

 قالت إيزابيل: (أعتقُدُ بُأنني إن ذهبتُ لا تتوقعْ مني العودة).
 مصطنعة. فنظر إليها قليلا ومن ثمت تساءل: (هل جنتسِ؟؟).
واصلت كلامها: (كيف يمكن لذلك أن لا يكون سوى قطيعة؟ خاصةً إن كان كل ما فلتَهُ صحيحاًُ؟) .
كانت عاجزة عن أن ترى كيف يمكن لنلك أن أن لا يكون سوى قطيعة؛ فقد تمنت بصدقٍ أن تعرف ماذا يمكن أن يكون.

 لم تلبث سوى بر هة؛ كانتو حدها كا كافية لتحيط بنظر با ها هييتّه العامة اللامبالية

 معتمة، قد أحاطتها فجأة. كان أوزموند مأخوذاً لدرجة عالية بمهارة إبارة أي

ضغف.
وجدت، وهي في طريقها عائدة لغرفتها، الكونتيسة جيميني واقفةُ عند




 نظرت إيزابيل إلى عنوان الكتاب الذي حمحلَّهُ لكن بدون أن أن تقر أه أو تفهمه.

ـ (أخشىى بأنه لا يمكنتي أن أنصحكِ. فلدي أخبار سيئة. إن رالف تاتشيت ابن خالتي يحتضر ).
ألقت الكونتيسة كتابها.

$$
\begin{aligned}
& \text { ــ (آه، لقد كان لطيفاً جداً. أنا حزينة جداً لأجلكِ) . } \\
& \text { ـ (ستحزنين أكتر أيضاً لو عرفتِ). } \\
& \text { ـ (هاذا هناك لأعرفه؟ تبدين بحالٍ سيئة جداً). } \\
& \text { أضافت الكونتيسة: (لا بدّ أنكِ كنتِ مع أوزموند) }
\end{aligned}
$$

قبل نصف ساعة كانت إيزابيل ستصغي ببرود شـديد لتنويه بأنها يجب أن

 فقالت بينما تشع العينان البر اقتان للكونتيسة عليها: (لقد كنتُ مع أونـيا أوزموند) . صاحت الكونتيسة: (إذن أنا متأكدة بأنه كان بغيضاً! هـل قلان بال بأنه مسرورٌ لأن السيد تاتشيت المسكين يحتضر؟؟. ـ (لقد قال بأن من المستحيل أن أذهب إلى إنجلترا) كان ذهن الكونتيسة سريع الخاطر عندما يتعلق الأمر بسُؤونها؛ فقد
 سيموت، وإيزابيل ستذهب للتعزية، ثم إنه لن يكون هناك الك المز يد من حفلات




 الكونتيسة في الربط بين أخيها المثير للغضب وبين تعبير عينيّ زوجة أخيها.

كان قلبها يخفق بترقبَ سارٍ قليلاُ، لأنها إن كانت تتمنى أن ترى أوزموند وقد تفوَّقَ عليه شَخصٌ آخر فالظروف بدت مؤاتية الاَن. إن كان على إنى إيزا ابيل أن

 في أن تسمع بأن إيزابيل ستذهب إلى إنجلتر ا.
 أنت غنية وذكية وطيبّ؟).

سألت الكونتيسة بنبرةٍ أوضحت بشكرل كافٍ بأنهِ بأنها لم تتمكن من تخيُّلِ ذلك: (لماذا يقول أوزموند بأنه مستحيل؟؟

 أجابت عن هذا التساؤل بمرارة واضحة: (لأننا سعداء جداً سوياً بحيث لا يمكننا أن نفترق حتى لأسبوعين).
صاحت الكونتيسة بينما استدارت إيز ابيل مبتعدة: (آه، عندما أريد أن أقوم



 لقد اتضح لها بأنها الآن فقط قد قدّرَتْ كثيراً الالتزام الكبير للزواج





وهو تفكيرٌ أعاقها مراراً؛ بل كان فقط النزاع الذي سيحدث في الذهاب عندما





 أريكتها في النهاية ودفنَتْ وجهها في كومةٍ من الوسائلد. عندما رفعت رأسها
 محسوس تماماً؛ و كانت لها ابتسامة غريبة على شفتيها الرفيعتين و كان و جهها
 روحها، لكنها الآن كانت تنحني خارج هذه النافذة.
 الدخول. لقد كنتُ أراقبكِ في الخمس دقائق الأخيرة. أنت تعيسةٌ جداً) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ــ (ألا منحتِني فرصةً للمحاولة؟) }
\end{aligned}
$$


 لإيز ابيل لأول مرة بأن أخحت زو جها قد تقول شيئاً إنسانياً حقاً. تلاعبت بعينيها

استأنفت الكلام: (على أية حال، لكي أبدأ بالككلام، يجب أن أن أخبر كِ بِ بأنني




وشأني... آه، لقد كان أمراً بسيطاً رائعاً! أنت لستِ بسيطة جداً يا عزيزتي
إيزابيل المسكينة).
قالت إيزابيل: (كلا، أنا لستُ بسيطةُ تماماً) .
أعلنت الكونتيسة: (هناك شيء أريدكِ أن تعرفيه لأنتي أعتقد بأنكِ يجب


ـ (ما الذي تريدين مني أن أعرفه؟).
 وشك أن تفسر، وكان هذاً وحده نذيراً بالشؤم. لكن مع ذلك، كانت ميّالة

لتتلاعب قليلاُ بمو ضوعها ونا.
ـ (لو كنتُ مكانكِ لكنتُ قد خمنتُه منذ مدة طويلة. ألم ترتابي حقاً
بالموضوع؟).
ـ (أنا لم أخمّن شيئاً. ما الذي يجب علي أن أرتاب به؟ لا أعرف ماذا
تقصدين).
صاحت الكونتيسة: (ذلك لأن لديكِ نفساً بريئة بشكل يبعث على الغيض.
فأنا لم أرَ أبداً امر أةً بهذه النفس البريئة!) (ذلـ
نهضت إيزابيل ببطء.
ـ (ستخبرينتي شُيئاً مريعاً) .
ـ (يمكنكِ أن تسميه أي اسـبم تريدينه!) .


زوجة أخي الأولى لم يكن لديها أطفال).
حدّقت إيزابيل عليها؛ فقد كان هذا التصريح خيبة أمل .
ـ (زوجة أخيكِ الأولى؟؟).
_ (أنتِ تعرفين ـلو كان من المناسب ذكر الأمر ــأن أوزم موند كان متزو جاً


 ولم يمر على وفاتها فترة طويلة عندما أتت بانسي) .
 غامضة. كانت تحاول أن تفهم؛ إذ بدا أن هناك الكثير لتفهمه أكثر مما تمكنت
من رؤيته.
ـ ( إذن بانسي ليست ابنة زوجي؟).

رجلٍ آخر ).

ثم صاحت الكونتيسة: (آه، يا حبيبتي يا إيزابيل، إن المرء معكِ يجب أن يوضح أكثر!).
 ـ (زوجة رجل سويسري تافه مريع كان قد ماتـ ... منذ متى؟ ... منذ مدة
 يكون لديه أي شيء يقوله لها عما يعر فهـ أه فاعترف بها بها أوزموند، و كان ذلك
 و لادة الطفلة، وعن قيامه بسبب الحزن والخوف بإبعاد الطفلة الصغيرة عن نظره لأطول فترة ممكنة قبل أن يأخذها إلى المنزل من المر المربية. كانت زو جته
 جبال بيمونتيز حيث كانا قد ذهبا في أحد أيام شهر آب لأن صحتها تحتاج إلى الهواء النقي، لكن فجأة ساءت حالتها... ومرضت على نحوٍ

مهلك. مرت القصة على نحوٍ مُرضي؛ فقد حُجبت طويلاً بالمظاهر لأن لا أحد تنبَّهَ لذلك، لأن لا أَحد اهتَّمَّ أن يدققَ فيها ).
واصلت الكونتيسة كلامها ببلاغة: (لكنتي طبعاً عرفتُ فُ .. بدون اند استقصاء
 ذلك. ألا ترينه وهو ينظر إلي بهذه الطريقة بصمت ليحسم الموضوع؟. ا.. أي
 واحدة لأي مخلوق، إن كنتِ تصدقين ذلك عني؛ يا عـي اعزيزتي، أقسْمُ بشُرفي بأنني أتحدثُ لكِ عن هذا الأمر الآن كما لم أتحدث عنه أبداً أبداً بعد كل هذا الوقت. إذ كان سيكفيني منذ البداية أن تكون الطفلة الـة ابنة ألخا أخي... أي منذ اللحظة التي كانت فيها ابنة أخي. أما بخصوص أمها الحقيقية.....!).










 أية حال في النهاية مستنز فاًا).
أضافت الكونتيسة بشكلٍ رائع: (علاوة على ذلك، فإنها لِيست كذبةٍ سوداء، تعلمين ذلك. فالحقيقًة هي بالضبط ما قلتُهُ لك) .

قالت إيزابيل على الفور: (ليس لدي فكرة).
ونظرت لها بطريقةٍ شابهت بلا شك الحماقة الواضحة لهذا الاعتر اف.
 ببالكِ أبداً بأنه كان على مدى ست أو سبع سنوات عشُيقه؟؟).
_ (لا أدري. خطرت في ذهني أشياء، وربما كانت كلها لها هذا المعنى). أمام كل هذا المشهجد صاحت الكونتيسة: (لقد كانت بارعة بشكرلٍ مذهل، لقد كانت مذهلةً بشُأن بانسي! )
واصلت إيزابيل الكلام وبدت بأنها تتبيَّن ما يحدث وما وا لم يحدث،
 ومع ذلك تحدثُتْ كشخصٍ قلقٍ ومتحيّر، فقالت: (وفي الو اقع ... أنا لا أفهم) . بدت الكونتيسة المسكينة ترى أن بوحها بالأمر قد أخفق في إمكانية
 تُظهِر إيزابيل تأثراً كما يجب أكثر من تأتُّرِ شابةٍ واسعة الخيال بفقرةٍ شريرة

استأنفت مر افِقتُها الكلام: (ألا تلاحظين كم أن الطفلة لا تبدو و كأنها ابنة زوجها؟... أقصد السيد ميرليه نفسه. لقد انفصلا لملةٍ طويلة بسب ذلك،

 تجعل الأمر قابلاً للتنفيذ تحت الضغط |(أعني عند أزمة محر جة كهذهِه، أي أن

 بأن الشك لم يُثُرَ منذ البداية ليكترثا له. فما هو الشيء الطبيعي أكئر من أن
 نفسه بالتفاهات، ثمرة سعادتها القصيرة التي كلفتها حياتها؟ وبمساعدة تغيير

المسكن... الذي كان أوزموند يعيشٌ فيه معها في نابولي في فترة مكو ثههما في


 صاحت إيزابيل التي أرفقت ذلك بالبكاء: (آه، مسكينة، امر أَّة مسكينة!).

 حيرةً أخخرى فقط. فضحكت بصخب.مكتبة .. سُر مَن قرأ ـ ( إنه لأمرٌ لطيف منكِ أن تشفقي عليها! إن لديكِ فعلاً طريقتكِ الخاصة بكِ..! (إن
قالت إيز ابيل بتعنيف فجائي: (لا بدّ أنه كان خائناً لزوجته... وكذلك سريع جداً!).
واصلت الكونتيسة كلامها: (إن ذلك تماماً هو المطلوبر... أن تبحثي في قضيتها! مع ذلك، أنا أتفق معكِ كثيراً بأن ذلك كان سريعاً جداً) .







 لا يستطيع أن يرتقي بشكل مريح مريح إلى مستوى أي أحد من أولئك الذين يهتم بهم! لكن الماضي برمته كان بينهما).

كررت إيزابيل بشكل تلقائي: (نعمه، إن الماضي برمته هو بينهما).
 السبع سنوات، هي التي احتفظا بها).
 ـ (آه، ياعزيزتي، إن تلك هي سيطرتها! لأن لديكِ المال؛ ولأنها تخيلتْ بأنكِ ستكونين طيبة مع بانسي).
صاحت إيز ابيل: (امر أةٌ مسكينة ... ومسكينة بانسي النسي التي لا تحبها!). ـ (ذلك هو السبب في أنها أرادت شخصاً كانت بانسي ستحبه. إنها تعرف؛ إنها تعرف كل شيء).

_ (ذلك سيعتمد على فيما إذا كنتِ ستخبرينها. إنها مستعدة لذلك، وهل تعلمين علامَ تعتمد في حجتها؟ على اعتقادكِ بأنني أكذبِ. ربما تعتقدين



 سألت أخيراً: (لِمَم لم يتزو جها أوزموند؟). ـ (لأنها لا تملك المـال).

كان لدى الكونتيسة إجابة لكل شيء، وإن كانت تكذب فإنها تكذب بشكل بارع.
 على كل تلك الأشياء الجميلة. ولا أصدق بأن أوزموند نفسه يعرف. إلى جانب ذلك، ما كانت هي لتتزوجه).
 كانت ستزو جه؛ لكن في تلك الفترة كان زوجها على قيد الحيا



واصلت الكونتيسة كلامها تار كةً إيزابيل تجفل من ذلك بشكلٍ مؤسف جداً بعد ذلك: (إضافة إلى ذلك، فهي لم تمتلك تجاهها .. . لم تمتلك ما يمكنك أكِ أن





 يا عزيزتي؛ لا داعي لأن تتظاهري وكأنكِ شككتِ بالمو وضوع. لقد را راقبتهمها لسنوات؛ أنا أعرف كل شيء أستخدم عقلي جيداً لأتابع هؤلاء الاثنين. إنها تكرهني، وطني إنيا ويقتها بإظهار ذلك هي بالتظاهر بأنها تدافع عني إلى الأبد. فعندما يقول الناس

 والكاذبة التي يقولها الناس عني. إنها تخاف من أن أكشفها، وقد هددتني في أحد الأيام عندما بدأ أوزموند يتودد إليكِ
 لقد أبلغَتْني آنذاكُ بأنني إنْ بُحتُ بالسر فهي أيضاً ستبوح بالسر. فهي تدّعي

بأنه يو جد الكثير لتقوله عني أكثر مما يوجد ليُقال عنها. ستكون مقارنة ميُيرة للاهتمام! أنا لا أبالي مطلقاً بما قد تـي تقوله، لأنني بيساطة أعرف بأنكا لـكِ لن تبالي مطلقاً. إذ لا يمكنكِ أن تزعجي نفسكِ بشأني أقل مما تفعلي حاليأُ لذا يمكنها أن تنفّذ انتقامها مثلما تريد؛ لا أعتقد بأنها ستخيفكِ كثير أِّاً إن خطتها العظيمة كانت نزيهة بشُكل هائل ... نوع من الزنبق في أوج تفتحهـ ... تجسيد
 إشاعة عن زوجة القيصر، تعلمين ذلك؛ وأمِلَتْ دائماً أن تتزوج القيصر كما قلتُ. كان ذلك أحد أسباب عدم زواجها من أوزموند؛ وهو الخوف عندما

 بشكل رهيب؛ ولم تفعل الأم ذلك).




 رهيبٍ جداً في أن تُتِّمَّ موضوع ابنتها (آنها). جفلت إيز ابيل عند كلمة (ابنتها") التي ألقتها ضيفتُها بشكلٍ أِلٍ اعتيادي جداً.
 شعور ها بتأثر ها شخصياً بالقصة.
واصلت الكونتيسة الكلام: (لا تذهبي الآن وتنقلبي ضد الطا الطفلة البريئة


 و كم تعاني المرأة المسكينة وهي تراني...!).

- (أنا لا أصدق بأنها تعاني؛ على العكس، بل إنها مستمتعة. فزواج أوزموند قد منح ابنته حياةٌ صغيرة رائعة. إذ كانت قبل ذلك تِ تعيش في جُح وهل تعرفين ماذا تظن الأم؟ بأنكِ قد تُعجَبين بالطفلة لدر جـة أنكِ ستِ أكِعلين


للغاية؛ لكنكِ طبعاً تعرفين كل شيء عن ذلك) .
ثم صاحت الكونتيسة: (آه، ياعزيزتي، لِمَّورثِتِ المال؟؟)
تو قفتْ عن الكالام لبر هة و كأنها رأت في وجه إيزابيل شيئاً غريباً.
 سأر فض أن أصدق ذلك. لا تحاولي أن تكوني طيبة جداً. كوني متساهلة قليلاً
 قالت إيزابيل: (إنه أمرٌ غريبٌ جداً أعتقد بأنني يجب أن أن أشعر كذلك، لكنتي آسفة. أنا ممتنةٌ لكِ كثير اًا
صاحت الكونتيسة بضحكة ساخرة: (نعمه، واضحٌ أنكِ ستصبحين كذلك! ربما... ربما لن تصبحي. فأنتِ لا تأخذين الموضوع مثلما تصورتُ سـألت إيز ابيل: (وكيف عليّ أن آخذه؟) . ـ ــ (حسناً، يجب علي أن أقول، كامرأةٍ مُستَغَلّة). لم تجب إيزابيل على ذلك؛ بل أصغت فقط وواصلت الكونتيسة الكلام:

 انتهت حفلة تنكر هما البسيطة، عقدا صفقةً بأن على كل وا واحد منهما أن أن يمنح
 الآخر. قد تسألينني كيف أعرف شُيئأ كهذا. لقد عرفتُه من خلا لال الط الطريقة التي يتصرفان بها. انظري الآن، كم النساء هن أفضل كثيراً من الر جال؛ إذ وجدَتْ

زو جةً لأوزموند، لكن أوزموند لم يحرك إصبعاً صغيراً لأجلها．سعتْ لأجله،

 بالمجمل ما كان ليفتقدها لو رحلَتْ．وما هو أكثئر من ذلك هو أنها اليوم تعرف ذلك）．

## أخافت الكونتيسة بظر افة：（لا داعي لأن تكوني غيورة！）．


 ممتنة لكِ كثيراً）．
ومن ثم أضافت فجأة وبنبرةٍ محتلفة تماماً：（كيف عرفبِ كل هذه
الأمور؟؟.

يبدو بأن هذا التساؤل قد أزعَجَ الكونتيسة أكثر من تعبير إيزابيل عن الامتنان الذي أسعدها．فرمقت رفيقتها بنظرةٍ جريئة صاحت باحت بها：（لنفترض بأنني اخترعتُ الأمر ！）．مع ذلك، قامت هي أُيضاً بتغيير نبر تها فجأة وأة وقالت، وهي تضع يدها على ذراع إيزابيل، مع توغُّل ابتسامتها الحادة المرحة： （والآن، هل ستتخلين عن رحلتكِ؟؟）．

 على هذا الحال، ثم ألقت رأسها المشوش فوق فوق ذراعيها بعينين مغمضتين وسُفتين باهتَين．
صاحت الكونتيسة：（لقد أخطأتُ لأنني تكلمتُ．．．فقد جعلتُكِ مريضة！）． ولولت إيزابيل، ليس باستياء ولا بانفعالٍ سريع كانت رفيقتُها متطلعةً إليه،
类米类

## الثصل 52

ذلك المساء، كان هناك قطار سيتو جه إلى تورينو وباريس. بعد أن تركَتْها

 واحد. وهو أنها يجب أن تذهب لرؤية بانسي؛ التي لم تستطع أن تتغاضى عنها. لم تكن قد رأتها بعد لأن أوزموند جعلها تفهـم أن الوقت مبكر جداً لتبدأ برؤيتها.
سارت بالعربة عند الساعُعة الْخامسة إلى بوابةٍ عالية في شارِع خيّقِ في
 ومجامِلة بإفراط. كانت إيز ابيل قد جاءت إلى هذه المئ المؤسسة من قبل؛ إذ كانت قد أتت مع بانسي لرؤية الأخواتِ لقد عرفتْ بأنهم نساء طيبات، ورأت أت أن الغرف الكبيرة كانت نظيفة وباعثة على البهجة وأن الحديقة المُستَغَلَّة جيداً



 جديدة وقاسية، لكن الأثر الثانوي للصورة هو أن تمد لها يد العون.
تركتها حارسة الدير تنتظر في ردهة استقبال الدير بينما ذهبتْ لتبلّغ بألن هناك زائرة للسيدة الشابة المحبوبة. كانت ردهة الاستقبال رديال حجرة واسعة وباردة ومؤثثة بأثاثٍ جديد المظهر؛ تضمّن موقداً كبيراً ونظيفاً من الخزف

الأبيض ـ كان منطفئاً ـومجموعة من الزهور الشمعية تحت ناقوس زجاجي، وسلسلة من رسوم لشخصيات دينية على الجدران. لو كانت إيزابيل في
 بدت الحجرة فقط بالنسبة لها فارغة جداً وصامتة جداً أُ عادت حارسة الدير بعد حوالي خمس دقائق وهي تُدخِلُ شخحصاً آخر . نهضت إِيزا إيزابيل وهي


 تحركت فجأة وبشُكل مخيف قليلاً. كانت إيزابيل تفكر طوال الئلـو اليوم بأكذوبة
 الشُريرة كضوءٍ خاطفٍ حينما دخلت الغرفة. إن تواجدها الـا ها هناك بأك بأية حال كان له أثر الدليل البشع، أئر الخط اليدوي، أثر بقايا الآثار المدنسسة، أثر الثر الأشياء المزعجة التي تصدر في المححكمة. لقد جعل ذلك إيزابيل تشعر بالدوارار؛


 هناك أبداً أية ضروريات جوهرية؛ إذ إن لديها أسلوباً لم يتغلب فقط على
 فقد دخلت ببطء خلف الحارسة، وأدركت إيزابيل على الفور بأنه ليس من
 استثنائياً، وقد أخذلت على عاتقها أن تتعامل معه على ضو آلى الظلى الظروف الحالية.
 إيزابيل قد رأت بأنها كانت تلعب دوراً أكثر من أي وقت مضى، إلا أن هذه
 الشابة من الرأس وحتى القدم، لكن ليس بقسوة ولا بتحدٍّ؛ بل بلطفٍ رزينٍ

بدلأ من ذلك؛ وبدون أي من مظاهر التلميح بلقائهما الأخير . كانت قد بدت و كأنها تمنت أن تلاحظ فرقاً. لقد كانت منفعلة إذن، وقد هدأت الآن. \& قالت للحارسة: (يمكنكِ أن تتركينا لوحدنا، وخلال خلا خمس دقائق سترنُّ هذه السيدة لكِ الجرس). ومن ثم التفتت نحو إيز ابيل التي، بعد أن لاحظت ما قيل للتو، توقفت عن الاهتمام وسمحت لنظرها بالتنقل على امتداد ما سمححت به حدود الغرفة. لم تكن راغبة بالنظر إلى مدام ميرليه ثـانيةً أبداً. واصلت هذه السيدة الكلام: (أنتِ مندهشة لأن تجدينتي هنا، وأخشىى بأنكِ لستِ مسرورة. أنت لا تفهمين لِمَ يجب عليّ عليّ أن آتي؛ فالأمر كأنه بأنتي توقعتُ مجيئكِ. أعترفُ بأنني كنتُ غير مهذبة قليلاُ... ويجب أن أنـبُ أطلب السماح منكِ). لم تكن هناك حركة ملتوية ذات استهزاء في ذلك؛ فقد قيلت ببساطة وبلطف؛ لكن إيزابيل التي كانت تعوم بعيداً في بحر الدهشُ في والألمب، لم تتمكن من أن تقول لنفسها بأيةّ نيّة قيل فيها ذلك.

 بأنها وحيدة قليلاُ وربما حتى تعيسة قليلاً. قد يكون ذلك مناسِباً لفتاةٍ صغغيرة؛ أنا لا أعرف الكثير عن الفتـات الصغير اتك و ولا ولا أستطيع الكلام. على أية حال


 إن لديها غرفة صغيرة رائعة، و كأن لاعلاقة لها بالدير مانير مطلقاً، مع بيانو وأزهار .

 أحبَّتْ؛ لكن ليس لديها فرصة لترتدي الثياب طبعاً. فهي ترتدي فستاناً أسودَ أنـِ

بسيطاً؛ ! إنا تبدو فاتنة جداً. ذهبتُ بعد ذلك لرؤية الأم كاثرين التي لديها أيضاً
















 بينهما، وفي ظرفِ لحظةٍ أخرى خمنتْ سبب ذلكِ فـا فالإنسانة التي وقفت



 حتى النهاية كما كان. لكنها كانت قادرة على المواصلة فقط لأن النهاية كانت

أمام ناظريها. لقد تم التعرض لنمطةٍ جعلَتْها تضطرب، واحتاجت الحذر لتقمع اهتياجها، فكان ملاذها الوحيد هو في عدم كشفَ نفسها. لقد قاومَتْ ذلك، لكن صوتها المرتعش رفض أن يتحسن، فلم تحتمل ذلك عندما سمعَتْ نفسها تقول ما بالكاد عَرَفَهْهُ فانحسر فيضان ثقتها، وكانت قانت قادرة فقط على الانز لاق إلى الميناء وهي تُلامِس القاع بشكل ضعيف
لقد رأت إيز ابيل ذلك كله بوضوح و كأنه انعَكَسَ على مرآة كبيرة صافية. قد تكون هذه اللحظة عظيمة بالنسبة لها، لانْها قد تكون لحـو الحظة انتصار . فأنْ

 خارج النافذة وظهرها شُبه ملتفت وقد استمتعت بهـة بهـه الرؤيا. على الجانب الآخر من النافذة امتدت حديقة الدير؛ لكن لم يكن ذلك هو ما كانت تراه؛
 لهذه الرؤيا التي أصبحت مسبقاً جزءاً من الخبرة النـبا التي منحَتْ سعراً حقيقياً لعجز الأداة التي عُرضَتْ عليها، رأت الحقيقة القاسية البادية للعيان بأنها


 كالسوط إن استدارت وتكلمت. لكنها أغمضت عينيها، فانهارت الرؤيا البثُعة. وما تبَّقى هو أكثر نساء العالم ذكاءً تقف هناك اكُ على بعد بضع أقدام منها وهي تعرف أن ما تفكر فيه كأنه لا شُيء. كان انتقام إيزابيل الوحيد هو أن
 تركَتْها هناك لفترةٍ لا بدّ أنها بدت طويلة بالنـة النسبة لهذه السيدة التي جلست
 تنظر إليها. كانت مدام ميرليه شاحبة جداً؛ وغشَيَتْ نظر اتُها وجه إيزابيل.

تمكنتْ من أن ترى ما تريده، لكن خطرها كان قد انتهى. ما كانت إيزابيل
 الدفاع عن نفسها.
قالت شـابتنا أخيراً: (أتيتُ لأودّعَ بانسي، فأنا ذاهبة إلى إنجلترا الليلة). كررت مدام ميرليه وهي جالسة هناك تنظر إليها: (تذهبين إلى إنجلترا

الليلة!).
ـ (أنا ذاهبة إلى جاردن كورت. فرالف تاتشيت يحتضر ).
استعادت مدام ميرليه رباطة جأثهه؛ فقد كان لديها فر صة لتعبّر عن
العطف.
ـ ـ (آه، ستتأثرين بذلك. هل أنت ذاهبة بمفردكِ؟).
ـ (نعمه، بدون زوجي).
 المحزنة: (إن السيد تاتشيت لم يستلطفني قط، لكنني حزينة لأنه يحتضر ـ هل سترين والدته؟). ـ (نعم، فقد عادت من أمير كا )
قالت مدام ميرليه برثاءٍ هادئ وبارز: (لقد اعتادت على أن تكون لطيفة

توقفت عن الكلام للحظة، ثم أضافت: (وأنتِ سترين جاردن كورت
العتيقة المحبوبة ثانيةًا).
أجابت إيزابيل: (لن أستمتع بها كثيراً).
 كنتُ سأحب كثيراً أن أعيسُ فيه من بين كل المنازل التي أعرفها، وأنا أعرف

أضافت مدام ميرليه: (أنا لا أتجر أ بإرسال رسالة إلى الناس، لكنتي أحببتُ أن أعبرّ عن حبي للمكان). استدارت إيزابيل مبتعدة. ـ (من الأفضل أن أذهب إلى بانسي. فليس لدي وقت كثير ).
 إحدى سيدات المكان، التي تقدمَتْ بابتسامة مهذبة وهي تفركُ برفق تحت كميها الطويلين المسترسلين يدين سمينتين بيضاوين. عرفت إيزابيل بأنها
 على الفور برؤية الآنسة أوزموند.

وقالت: (سيكون من المناسب بالنسبة لها أن ترالِّ. سآخذلكِ إليها بنفسي). ثم وجهت نظرها البهيج المتسم بالحذر إلى مدام ميرليه، فسألت هذه
 ـ (يمكنكِ البقاء إلى الأبد لو أحببتِ!). وضحكت الأخت الطيبة ضحكة

ذات مغزى.
أُرشدَتْ إيز ابيل إلى خارج الغرفة عبر دهاليز عديدة، ثم صعوداً إلى درج
 بأنها لهذه الأسباب كانت أكبر المؤسسات العقابية.
أقدمت مدام كائرين برفق على فتح باب غرفة بانسي وأدخلت الزائرة؛ ثم وقفتْ وهي تتبسم بيدين مطويتِن بينما التقت الاثنتان الأخريان وتعانتقتا. فكررت: (إنها مسرورة برؤيتكِ، إنّ ذلك سينفعها). ووضعت بحرص أفضل كرسي لإيزابيل. لكنها لن تُبْدِ حركةً بأنها ستجلس؛ بل بدت مستعدة للمغادرة. فاستفسرتْ من إيزابيل وهي تتريث قليلاً: (كيف تبدو هذه الطفلة المحبوبة؟).

أجابت إيزابيل: (إنها تبدو شـاحبة).
قالت الأخت الطيبة: (إنه الابتهاج برؤيتكِ. إنها سعيدة جداً. إنها تضيء
المكان).
كانت بانسي، مثلما قالت مدام ميرليه، ترتدي ثوباً أسود بسيط؛ً؛ ربما هذا هو ما جعلها تبدو شاحبة. فصاحت بكل ما تهيأت به من لهفتها المعتادة:
 أشارت ملام كاثرين بنبرة امر أةٍ كان عطفها عادة، ومبدؤ ها ها في الو اجب هو هو تلبية كل تعهُّد: (نحن نفكر بكِ دائماً... فأنتِ عُهدةٌ ثُمينة) .
 استسالام الشخخصية، وسلطة الحكنيسة.



 بالكادعرفت إيز ابيل ماذا يمكنها أن تقول لها: (إنه أمرٌ جميل؛ أنـ أنت مرتاحهٌ


 استحال وجه بانسي الصغير الأبيض أحمرَ.
 - (لا أدري متى أعود). فتنفست بانسي بتعب.
 عبرَتْ عن عمق خيبة الأمل .

قالت إيزابيل : (إن ابن خالتي، السيد تاتسيت، مريض جداً؛ إذ من المحتمل أنه سيموت. أتمنى رؤيته).
ـ (آه، نعم، لقد أخبرتِني بأنه سيموت. طبعاً يجب عليكِ الذهابِ. وهل سيذهب بابا؟). ـ (كلا، سأذهب وحدي). لم تقل الفتاة شيئاً لوهلةٍ.
لقد تساءلت إيزابيل مراراً عن رأي بانسي عن العلاقة الواضحة لوالدالدها لوها بزو جته؛ لكنها لم تُظهِر أبداً لا بالتلميح ولا بألا بالتصريح بأنها تراهِ اهما منا مفتقرين
 بدّ وأن لديها قناعة بأن هناك أزواجاً وزوجات كانوا أكثر ألفة من ذلك. لكن


 الصورة الكبيرة التي في مصلى الدير يديران رأسيهما المرسمومين ويهزانهما
 الاحترام ذاته) بذكر هذه الظاهرة المخيفة بحيث ستحتفظ بكل المعرفة عن أسرار حيوات أكبر من حياتها.
واصلت الككلام بسرعة: (ستكونين بعيدةُ جداً).
 مهمأ، لأن طالما أنت هنا، فلن يمكن استدعائي لأكون بقربكِ).
 ــ (أنا لن آتي لأن والدكِ منع ذلك. واليوم لم أجلب شيئًاُ معي، فلا أستطيع أن أرفّه عنكِ).

ـ (ليس من الضروري الترفيهعني، فليس ذلك ما يتمناه بابا). - (إذن، لن يكون الأمر مهماً سواء كنتُ في روما أو في إنجلترا). قالت بانسي: (أنتِ لستِ سعيدة يا سيدة أوزموند). ـ (لستُ سعيدةً جدأ. لكن لا يهم. ذلك هو ما أقوله لنفسي. ماذا يهم؟ لكن يجب علي أن أغادر). ـ (أرغب فعلاً أن تفعلي ذلك) . واصلت بانسي الكلام بلطف: (لا تتركيني هنا).
لم تقل شيئاً لدقيقة؛ فقد خفق قلبها بسرعة، فسألت: (هل ستأتين معي

نظرت إليها بانسي باعتراض.
 ـ ـ (كلا، إنه اقتراحي الخاص) .
ـ ( (أعتقد أنه من الأفضل أن أنتظر إذن. ألم يرسل بابا لي رسالة؟). ـ (لا أعتقد بأنه يعرف بأنتي آتية إلى هنا).
 فالسيدات لطيفات جداً معي، والفتيات الصغير ات يأتين لرؤيتي. هناك باك بعض
 إن ذلك كله باعث على الرضا كثيراً. لكتني رضيتُ كفاية. أراد بابا مني أن أفكر قليلاٌ جداً ... وقد فكرتُ كثيراً جداً).
ـ (بماذا فكرتِ؟).
 ـ (لكنكِ تعرفين ذلك مسبقاً).

قالت بانسي: (نعم، لكنتي عرفتُ ذلك بشكل أفضل. سأفعل أي شيء... سأفعل أي شيء.
ومن ثم، حينما سمعت كلامها، تصاعدت حمرة شديدة بريئة إلى وجهها. ففهمت إيز ابيل معنى ذلك؛ فهمتٌ بأن الفتاة المسكينة مغلوبٌ على أمرها. كان من الجيد بالنسبة لإدوارد غوزييه أن احتفَظَ بتحفياته المطلية بالمينا!



 تتجرأ على محاسبة الآخرين، لكنها حاسبت نفسها فقط؛ ورأت أت الواقع. لم الم يكن لديها موهبة التدافع مع الحشود؛ ففي قدسية الانعزال كان يو جد شئ

 حوائجه الخزفية!

## نهضت إيزابيل؛ فقد كان وقتها يمر بسرعة. <br> ـ (وداعاً إذن. أنا مغادِرةٌ روما الليلة).

تسُبثت بانسي بثو.بها؛ إذ كان هناك تغير مفاجئ في و جهه الطفلة. ـ (تبدين غريبة. أنت تخيفينتي). قالت إيزابيل: (أوه، أنا مسالمة جداً).


 رأت إيزابيل الآن بأنها خمنت كل شيء أنيء فسألت: (يا طفلتي العزيزة، ما الذي أستطعِ فعله لكِ؟).

ـ (لا أدري... لكنتي أكون أسعد عندما أفكر بكِ). ـ (يمكنكِ أن تفكري بي دائماً). قالت بانسي: (ليس وأنتِِ بعيدة. أنا خائفة قليلا) ) ـ ــ (ما الذي أنت خائفة منه؟).
 علّقتْ إيزابيل: (لايجب عليكِ أن تقولي ذلك) . ـ (أوه، سأفعل أي شيء يريدانه. لكن فقط لو تكونين هنا فسوف أفعله بسهولة أكبر).
فكرت إيزابيل، ثم قالت أخيراً: (لن أخذلكِ. وداعاً يا طفلتي).
 الدهليز مع زائرتها إلى قمة اللدرج. فأشارت وهما تسيران: (إن مدام ميرليه كانت هنا).

وعندما لم تجب إيز ابيل بشيء أجابت بسرعة: (أنا لا أحب مدام ميرليه!). ترددت إيزابيل، ثم توقفت وقالت: (لا يجب عليكِ أبدأ أن تقولي ذلك... أنْ تقولي بأنكِ لا تحبين مدام ميرليه) .
 الامتثال، فقالت برقّةٍ جذابة: (ولن أحبها ثانيةً).
 وأيضاً الواضحة جداً التي عاشت بانسي بها هي أن لا تنزل الـن


ـ (نعم... سأعود).

التقت مدام كائرين بالسيدة أوزموند في الأسفل وأوصلتها إلى باب حجرة الاستقبال التي توففتا خارجها وهمما تتحدئان لبر هة.

## 



 بانسي الأخرى. فأمسكت رفيقتُها ذراعَها برفي غير متكلّف قليلاُ ومي تحيطها بنظر اتٌ ذكية وودودة: (آه، حسناً، يا سيدتي العزيزة، ماذا ترين؟).
 علقت مدام كاثرين بوضوح: (نحن نتعدد بأن ذلك يكفي). وفتحت باب حجرة الاستقبال.
كانت مدام ميرليه جالسة مئلما تركَتْها إيز ابيل تماماً؛ كامرأةٍ منهمكة جداً في التفكير بحيث لم تحرك إصبعاً واحداً.

 فقالت بشُكل مؤدب: (اكتشفتُ بأنني أريد أن أنتظركِ. لكن ليس لنتحدث عن بانسي).
 الرغم من تصريح مدام ميرليه هذا أبجابت بعد قليل: (قالت لمدام كاثرين بأنر بأن ذلك يكني).
فأضافت مدام ميرليه: (نعم، إن ذلك يبدو لي أيضاً كافياً. أردتُ أن أس أسألكِ عن نبأ آخر عن السيد تاتتيت المسكين. هل لديكِ سبب لتعتقدي بأنه في أيامه الأخيرة؟).

ـ (ليس لدي معلومات سوى البرقية. ولسوء الحظ أنها تؤكد فقط هذه

قالت مدام ميرليه: (سوف أسألكِ سؤالاً غريباً. هل أنت معجبة بابن خالتكِ) . وابتسمت بغرابة كغر ابة قولها. ـ (نعم، أنا معجبة به جداً. لكنتي لا أفهمكِكِ).
فتأخرت في الإجابة ، ثم قالت : (إنه من الصعب قليلاً الشُرح. لقد خطر
 معروفاً. ألم تخمني ما هو؟؟).


ـ (جعلني؟).

كانت مدام ميرليه على ما يبدو أنها رأت نفسها منتصرة، فاستمرت في الكلام بشكل أكثر انتصاراً: (لقد منحكِ تلك اللمكا النمعة الإضافية التي كانت
 فتو قفت عن الكلام، فقد كان هناك شيء ما في عيني إيزابيل. ـ (أنا لا أفهمكِ. لقد كانت أموال زوج خالتي).
 دفع والده لذلك. آه يا عزيز تي، كان المبلغ هائلاً! ).
بقيت إيزابيل محدقة؛ فقد بدا أنها تعيش اليوم في عالمٌ مضاءٍ ببهرجةٍ
بشعة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ( لا أدري لِمَ تقولين أشياء كهذه. فأنا لا أعلم ما تعلمين). }
\end{aligned}
$$

توجهت إيزابيل نحو الباب، وعندما فتحتها توقفت لبرهة ويدها فوق

مقبض الباب．عندئذٍ قالت ـ وكان ذلك انتقامها الوحيد：（أعتقدُ بأنه أنت من يجب علي أن أشكرها！）．
أرخت مدام ميرليه نظر ها ووقفت هناك كنوع من التكفير المتعاظم عن الذنب．
ـ（أنتِ تعيسة جداً، أعلم ذلك．لكنتي كذلك أكثر منكِ）．

 أذهب إلى أميركا）．

米米米

## ال|ْصصل 53

عندما نزلت إيزابيل من باريس ميل في تشيرنج كروس، تو جهت نحو
 سيكون له الكثير من تأثير السعادة في مناسبٍة أخرى الـئ
كانت قد أرسلت برقية لصديقتها من تورينو، وعلى الرغي الرغم من أنها لم ألم تقل بوضوح لنفسها بأن هنرييتا ستستقبلها، إلا أنها شعرت بأن برقيتِيتها ستولِّلِ

نتيجة مشُجعة.
كان ذهنها، طوال رحلتها الطويلة من روما، قد استسلم للغموض؛ إذ كانت عاجزة عن استطلاع المستقبل . لُقد قامت بهذه الر الر حلة الة بعينين لا تلا تنظران




 من الذكريات ومن الآمال. بقي الماضي والمستقبل يرو وحان ويجيئان حسب


 أشبه بمحاولة اللعب بصمت بمجموعة غير مناسبة من أوراق اللعب، برزت أمامها حقيقة الأشياء، وعلاقاتها المتبادلة، ومعناها، وفي معظم الأحيان

رعبها، كصرحٍ ضخم. تذكرت الآلاف من الأمور التافهة؛ إذ دبت فيها الحياة
 مع ذلك، فهي حتى الآن أمور تافهة في النهاية، لأن ماذا كانت فائدتها بالنسبة
 كان منتهياً؛ وكل رغبة أيضاً عدا الرغبة الو حيدة بالوصول إلى ملاذها الوا الذي

 بضعفها، وإن كان المكان استراحة لها في السابق، فسيكون اليوم مَهْرَباً. لقد حسدت رالف على احتضاره، لأن المرء إن كان يفكر بالراحة فتلك هي أكثر وسائل الراحة مثالية. ففكرة أن تتوقف نهائياً عن قطع الأمل تماماًأ وأنْ لا
 حجرة مظلمة في بلادٍ حارة.
في الحقيقة، لقد نالتها، في رحلتها من روما، لحظاتٌ كانت كانت ممتعة قلليلاُ لكونها ساكنة. إذ جلست في ركنها بلا حر الٍ كثير، ومستسلمةً كثيراً،



 عليه هو أن مدام ميرليه كانت... حسناً، كانت لا يمكن تخيلها أبداً. فهنا فقط
 السبب، فإن مدام ميرليه نفسها هي من يجب أن تندم؛ و كانت ستفعل ذلك بلا شُك في أميركا حيث أعلنت عن وجهتها. لم يعد هذا الأمر يقلق إيز ابيل؛ كان
(1)الأتروسكانية: هي حضارة في إيطاليا القديمة في منطقة توسكانا، نشأت حوالي سنة 900 قبل الميلاد. (المترجة)

فقط لديها انطباع بأنها لا يجب أن ترى مدام ميرليه ثانيةً. حملها هذا الانطباع إلى المستقبل الذي كانت تحظى من حينٍ لآخر عنه بلمحاتٍ مشوّهة. فقد رأت نفسها في السنوات البعيدة وهي لا تز ال ال في موقف امر أهِ أِ لديها حياة لتعيشَها وأن هذه اللمحات قد تعارضت مع روح اللحظة الحاضرة.





 بأن تعيشُ فقط لتعاني؛ ففي ألنهاية هي لا تز ال شابة، وقد تحدُّث لها الكئير من الأثنياء العظيمة أيضاً. فأن تعيش فقط لتعاني - فقط لتشعر بإجحاف الحياة وهو يتكرر ويزداد ـ بدا لها بأنها كريمة جداً ومتر فّعة جداً على الـي ذلك.

 يكن من الهحتمل أكثر إن كان الشخص ضعيفاً بأنه سيعاني؟


 العمر ثانيةُ ولفَّها الغطاء الكئيب للامبالاتها
 ضبطها وهي تفعل ذلك؛ ومن ثم و قفت إيزابيل هناك في الز حام وهي تنظر حو لها بحئاً عن خادمتها لم تطلب شُيئاً؛ بل أرادت أن أن تنظر . انتابها شعورُ مفاجئ بأنه يجب على أحدٍ ما أن يساعدها. لقد ابتهجت بمجيء هنريستا؛

فقد كان هناك شيء مخيفاً في الوصول إلى لندن. فنفق المحطة المظلم والمليء بالدخان والصعب الوصول، والضوء الشـاحب والغريب؛ والحشود المتدافعة الكثيفة العابسة؛ قد ملأتها بخوفٍ متوتر وجعلها تضع ذر اعِها اعها في


 من فعل ذلك الشيء اليوم، وجاء الحدث أمامها كأنه عملُ شخصٍ آخر. ـ ــ (من الرائع جداً أنكِ أتيتِ)
قالت هنرييتا ذلك وهي تنظر إليها وكأنها تعتقد بأن إيز ابيل قد تكون متأهبة للاحتجاج على العبارة.
ثم أشارت الآنسة ستاكبول وهي تُلمّح بشكلٍ متوعِّد إلى قوتها في الاستهجان: (لو لم تكوني قد أتيتِ... لو لم تكوني قد أتيتِ؛ حسناً، لا أعلم)



 ينتزع نفسه بحذر بينها تؤدي السيدتان تعانقهما.

ستجد خادمتها أم لا: (ها هو السيد بانِلْنْج).

بانِلنْجِ! ).
عندئذٍ، تَقَّمَ الفارس الهمام بابتسامة ـ ابتسامةٍ منفعلة مع ذلك بسبب جديّة المناسبة.

## سألت هنرييتا: (أليس من الرائع أنها أتت؟)


كان عليكِ أن تأتي وأنا قلتُ بأنه كان عليكِ أن نأتي أتي .
بالمقابل ابتسمت إيزابيل.
ـ (لقد اعتقدتُ بأنكِكِ دائماً موافِقة على مجيئي) .



 جميل
قال السيد بانِلْنِج: (أوه، أنا موافق دائماً، لكن هي غير موافقة، تعلمين ذلك).
تساءلت هنرييتا: (ألم أقل لكِ بأن الخادمة شيء مزعج؟؟ من المحتمل أن سيدتكِ الشُابة قد بِيت في كاليه) .
قالت إيزابيل وهي تنظر إلى السيد بانِلِنْج الذي لم تجده مثيراً للاهتمام بهذا القدر : (أنا لا أهتم).
أوعزت له هنرييتا: (ابْقَ معها بينما أذهب وأرى).
 السيد بانِلْنُ إيزا بيل كيف كان الون الوضع عند القنال (1). فقالت إيرابيل: (صحوٌ
 أضافت: (كنتَ في جاردن كورت، كا كا أعلمُ ذلك).
(1) (القنال:يقصد القنال الإنجليزي، وهو ذلك الجزء من المحيط الأطللـي الذي ينصل بين بريطانيا وفرنسا. يسميه الإنجليز القنال الإنجليزي، يينها يسميه الفرنسيون نقناة الانّن. (لالتزجمة)

ـ (كيف علمبِ ذلك؟).

- (لا يمكنتي أن أقول لكَ... إلاّ أنكَ تبدو كشـخصٍ كان في جاردن كورت).
 رهيب، تعلمين ذلك).
قالت إيز ابيل برحابةٍ لم تكلفها شُيئاً: (لا أرى بأنكَ تبدو أبداً حزيناً بشكاٍ


 وأنه عندما يكون مكتئباً يصبح قاسيأ بشُكلٍ رهيب.
ـ (يمكنلٌ أن تسألي الآنسة ستاكبول، تعلمين ذلك. لقد كنتٌ في جـي جاردن
ـ ـورت (هل قبل يومينَ ابن خالتي؟).

ـ (فقط لوقتٍ قصير . لكنه يرى الناس؛ فقد كان اللور د واربيرتون هناك يوم أمس. ورالف كما هو حاله باستثناء أنه في الفراش وأ وأنه يبدو مريضاً بششكل جسيم وأنه لا يستطيع التحدث).
 جداً مثلما هو دائماً. إنه أمرٌ بائسٌ كثيراً).

كانت هذه الصورة المبسطة، حتى في المحطة المزدحمة والصاخبة،
نابضهة بالحياة.
ـ (هل حدث ذلك مؤخراً؟).
 ــ (ممتنةٌ لكَ كثيراً. هل يمكنني النزول الليلة؟).

قال السيد بالِنِنْج: (آه، لا أعتقد بأنها ستدعكِ تذهبين. فهي تريدكِ أن


 يوم غد. لا بدّ أنكِ متعَبة كَيراً)

 ولاحظت إيزابيل من هذه العبارة من أنه وهنرييتا بديا فيا في النهاية متفقين .

 في الزحام، قد قامت ببساطة بالعناية بحقائب سيدتها بحيث أصبحت الأخيرة الآن حرة في مغادرة المحطة.
 إلى جاردن كورت هذه الليلة. فلا يهم فيما إذا كان هنا هناك قطار أم ألا لا إذ عليكِ
 لكنتي حصلتُ على بقعةٍ لكِ رغم ذلك. إنها ليست قصراً رومانيّا، لكنها ستفي بالغرض لليلةٍ واحدة).
قالت إيزابيل: (سوف أفعل ما تريدين).

تساءل السيد بانِلنِنْج مداعباً: (إنها لا تقول شيئاً عن العشاء، أليس كذلك
يا سيدة أوززموند؟).

حدجَتْهُ هنريتا لوهلةٍ بِنظر اتها المتأملة.
 غداً صباحاً في الساعة العاشرة).

قالت إيزا ايلي: (لا تأتِ لأجلي يا سيد بانِلِنْج).



 هو أول تساؤلات الآنسة ستاكبول.
 - (إذن هو لم يعترض؟).

- (بلا، لقد اعتَرَّرَ كثيراً جداً. لكن ليس للدرجة التي تسمينها ثورة


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

t.me/soramnqraa

- (إلى أي درجة إذن؟). ـ ــ (لقد كانت محادثةُ هادئةُ جداًّ).

تأملت هنرييتا ضيفتهالوهلة، ومن تم أشارت: (لابدّ أن أن الأمر كان فظيعاًا).

 الوقت الحالي معلومات جديدة.
قالت الآنسة ستاكبول أخيراً: (حسناً، لدي تعقيب واحد فير فقط يجب أن أن

أجابت إيزابيل: (أنا لستُ متأكدة من أنني أنا نفسي أفهم الآنَ. لكنتي عندئذِ لم أكن أفهمه).
ـ (لو كنتِ قد نسيتِ سببكِ فربما لن تعودي) .

تريثت إيزابيل قليلاً في الكلام، ثـم قالت: (ربما سأجد سبيباً آخر ). ـ (لن تجدي بالتأكيد سبياً جيداً) .

أشارت إيزابيل: (في حالة عدم وجود سبب أفضل فإن وعدي سيفي
ـ (نعم، ولهذا السبب أكرهـه).

ـ (لا تتحدثي في الموضوع الآن . فو قتي ضيق. إن مجيئي كان أمر اً معقَلاً، لكن ماذا ستكون عودتي؟).
قالت هنرييتا بإصرارٍ كبير: (عليكِ في النهاية أن تتذكري بأنه لن يفتعل لكِ ثورة غضب!).

أجابت إيزابيل بعبوس: (سيفعل ذلك بالرغم من هذا. لن تكون ثورة غضب للحظة؛ بل ستكون نورة غضب لمدى حياتي).
 ستاكبول ـ لكي تغير الموضوع كما طلبت منها إيزابيل ـ بالإعلان بسرعة:
( ـ ـوف (آم، الدعكث مع السيدة بينسل ! !).
 ـ (طبيعي جداً).
قالت هنريتا التي ثبتت نظرها على نقطةٍ بعيدة: (لقد كان طبيعياً أكثر مما
 سامحيني. أنت لا تعلمين السبب؟ لأنتي انتقدتُكِ، وأيضاً تفوقتُ عليكِ. فالسيد أوزموند على الأقل كان مولوداً في الجانب الآخر !). (1) ${ }^{\text {النـي }}$ كانت قد مرت لحظة قبل أن تفهم إيزابيل مقصدها؛ فقد كان المعنى


(1)الجانب الآخر : تقصد به أميركا. أي الجانب الآخر من العالم. (المتر جمة)

قدّمتها رفيقتها. مع ذلك، استردت توازنها على الفور وسألت بحدّةٍ مفرطٍٍ
 ـ (نعم يا عزيزتي إيزابيل المسكينة، سأتخلى. لن أتظاهر بإنكار ذلك؛ فالحقيقة تظهر على وجهي. سوف أتزوج من السيد بانِلِنْج وأستقرُ هنا في

لندن تماماً).
قالت إيزابيل وهي تبتسم الآن: (يبدو ذلك غريباً جداً).
 بأنني أعرف ماذا أفعل؛ لكنني لا أعرف إن كان يمكني تفسير ذلك) .


 واصلت هنرييتا الكلام: (إن له طبيعة جميلة. لقد درستُهُ لعدة سنورات وتمكنتُ من معرفتهِ تماماً. إنه واضحٌ كنشرةٍ إعلانية جيدة. إنه ليس مئقفاً، لكنه يقدّر الثقافة. من ناحية أخرى، فهو لا يبالغ في ادِّعائها. أفكر أحياناً بأننا ننفع في الو لايات المتحدة).
قالت إيزابيل: (آه، لقد تغيرتِ حقاً! إنها المرة الأولى التي أسمعكاكِ فيها يوماً تقولين شيئاً ضد وطنكِ) (إنِ ـ (أنا أقول فقط بأننا شُغو فان بقوة الفكر البحتة؛ وذلك في النهاية ليس



عن الحياة المنزلية).
تنهدت هنر ييتا تنهيدةً تُقيلة قليلاً، وأضافت ببهجة بريئة: (أعتقد بأن ذلك


تماماً!).

سُرَّتْ إيزابيل حقاً، لكن كانت هناك كآبة مؤكدة في نظرتها. فهنرييتا في

 شُخصية، وأنها خاضعة للعواطف المعتادة، وأن صداقتها فـا




 سألتها على الفور فيما إذا كانت قد استمتعت بزيارتها إلى السيدة بينسل، ،
 ـ (وهل كان ذلك باعثأ على البهجة؟).

 بالنسبة لها لو كنتُ فقط أفضل قليلاً أو أسوأ قليلاً. إنها محيرّ الِّهِ جداً؛ أعتقد بأنها ترى أن عملي هو أن أسافر وأفعل شيئاً عديم الأخلاق. إنها أنها تعتقد أن من غير الأخلاقي أن أتزوج أخلاهِا؛ لكن في النهاية ليس ذلك لا لا أخلاقياً جداً.
ولن تفهم أبداً مزاجي... أبداً!).
 صاحت الآنسة ستاكبول بصرامة: (أوه لا، إنه لا يفهمني! إنيا أنا أعتقد حقاً بأن ذلك هو ما يريد أن يتزوجني لأجله... فقط ليكتشف هذا اللغز وأبعادَه.
 ـ ــ (من الجيد منكِ أن تسايري الأمر) .
قالت هنر ييتا: (أوه حسناً، أنا أيضاً لدي شيء أري أريد أن أكتشفه!).

ورأت إيز ابيل بأنها لم تتجرد من الو لاء، وإنما خططت لهجوم. فقد كانت
أخير اً على وشك أن تو اجه إنجلترا جدياً.
مع ذلك، شعرت إيزابيل أيضاً في اليوم التالي عند محسطة باديا بادينجتون، حيث انيث وجدت نفسها في الساعة العاشرة بصحبة كل من الآنسة ستاكبول والسيد

 روح المبادرة. من الواضح أنه في اختياره للزوجة كان الان حذراً من هذا النقص.



تعتقدين الأمر غريباً جداً).

 أظنٌُُّ أنا. لكنني أحببتُ دائماً في الواقع أن أحذف سطراً).
***

## المْصل 54

كان وصول إيز ابيل إلى جاردن كورت في هذه المناسبة الثانية أكثر هدوءاً

 حجرتّها كانوا قد اقتادوها إلى غرفة الاستقبال وتُركت تنتظر بينما أوصـلوا اسمها إلى خالتها. لقد انتظرت وقتاً طويلاً؛ فقد بدا أن اللـا تستعجل في الذهاب إليها.
نفد صبرها في النهاية؛ إذ أصبحت متو ترة وخائفة و وأن الأشياء من حولها



قبل موت زوج خالتها.

تركت غرفة الاستقبال وجالت في الأرجاء ـ مشت في المكتبة وعلى طول الرواق الذي يضم اللوحات حيث أصدرت خطوتها في ذلك الهدوء
 قبل وكأنها وقفت هناك أمس فتط. حسدتْ سَكينةَ (القطع") القيِّمة التي لم

 فعلت خالتها ذلك مرةً في اليوم الذي أتت فيه لرؤيتها في ألباني. لقد تغير في الـي تماماً منذ ذلك الحين ـ كانت تلك هي البداية. خطر لها فجأة أنه لو لم تأتِ

خالتها ليديا في ذلك اليوم بتلك الطريقة بالذات وو جدتها وحدها لكان كل شيء الآن مختلفاً. ربما كانت ستحظى بحياةٍ أخرى وربما كانت ستصبح امر أة سعيدة.
وقفت في الرواق أمام لوحة صغيرة ـ لوحة ساحرة وئمينة للرسام
 بل كانت تتساءل فيما لو لم تكن خالتها قد أتت في ذلك اليو إلى إلى ألباني فهل
كانت ستتزوج كاسبار غودوود.

ظهرت السيدة تاتشيت أخيراً؛ بعد أن عادت إيزابيل مباشرةٌ إلى غرفة
 نظرتها كانت حادة مثلما هي دائماً، ورأسها منتصباً كما هو المو دائماً؛ بدت

 إذا كانت قريبتها الملفتة للنظر تشبه أكثر ملكة أو مدير الويرة سجن. كان مان ملمس شفتيها رقيقاً جداً في الحقيقة على الو جنة الحارة لإيزابيل .

 المفروض أن يعتني به، لكنه لا يجيد شيئاً؛ فهو دائماً ينظر من النا

 بأنكِ تعرفين المتزل) .
أجابت إيزابيل : (لقد اكتشُفتُ بأنني أعرفه أفضل حتى مما ظنتُ؛ فقد
كنتُ أتمشّى في كل مكان مكان).
تُم سألتْ إن كان رالف ين ينام كثيراً.
ـ ( إنه يرقد وعيناه مغمضتان؛ إنه لا يتحرك. لكنتي لستُ متأكدةٌ من أن ذلك كله نوم).
ـ (هل سيراني؟ هل يمكنه التحدث إلي؟؟).
 هو منتهى مبالغتها. ومن ثم عرضتْ لتوصل إيزا ابيل إلى غرفتها.
 ولا أدري ماذا يفعلون. كان يـجب عليهم على الأقل أن يأخذوا أمتعتكِ؛ لا
 منحوكِ الغرفة نفسها التي كانت لديكِ سابقاً؛ عندما سمع رالف بأنكِ قانِ قادمة قال بأنه يجب عليكِ أن تحظي بتلك الغرفة).
ـ (هل قال أي شيء آخر؟؟).
 إنه لا يثرثر مثلما اعتادَ دائماً!).
لقد كانت الغرفة نفسها، وقد أخبر شيء ما ما إيزابيل بأنه لم ينم فيها أحـد أحدٌ
 تاتشيت قليلاً وعيناها على الأمتعة. سألت شابشُنا وهي تقف أمامها: (ألا يوجد حقاً أي أمل؟؟).
 ـ (كلا... لقد كانت دائماً حياةً جميلة).
وجدت إيزابيل نفسها الآن تُعارِضُ خالتها؛ فقد كانت متوتر كـر من قسوتها _ (لا أدري ماذا تعنين بذلك؛ فلا يو جد جمال بلا بلا صحة. إن ذلك فـن فستانٌ
غريب جداً لتسافري به).
نظرت إيز ابيل إلى ثوبها.

ــ (لقد غادرتُ روما بإخطارِ ساعةٍ واحدة؛ فأخذتُ أول ما وصلتْ يدي

ـ ( إن أختيكِ في أميركا رغبتا في معرفة ماذا ترتدين. لقد بدا ذلك اهتمامها الأساسي. لم أكن قادرة على إخبارهما... لكن يبدو بأن لديهما الفكرة الصحيحة: وهي أنكِ لا ترتدين شُيئاً أدنى من القطيفة السوداءاء). قالت إيزابيل: (إنهما تعتقدان بأنني أذكى مما أنا في الحقيقة؛ أنـا أن أقول لهما الحقيقة. كتبتْ لي ليلي بأنكِ تعشيتِتِ معها)

 جداً. هل استمتعتُ بزيارتي إلى أمير كا؟ لماذا استمتعتُ بها بها؟ لم أذهب لأ لأجل متعتي الشَخصية).
كانت تلك مواضيع مئيرة للاهتمام، لكن السيدة تاتشيت تركت ابنة أختها بسرعة، والتي كانت ستلتقيها خلال نصف ساعة عند و جبة الظهيرة. جلست السيدتان مقابل إحداهما الأخرى أمام هذه الوجبة على مائلدة
 بأنها قاسية مثلما كانت تبدو، وتذكّرَتْ شفقتها الماضية لعدم قدرة المرأة أة المسكينة على التعبير وافتقارها إلى التأسف والى خلى خيبة الأمل . لقد اكتشفَّتِتِ

 مشاعرها أو تحاول سراً ابتغاء ملذات الحياة أو بقايا الوليمة؛ الإقرار إن بال الألم أو إحياء تأنيب الضمير. من ناحية أخرى، ربما كانت خائنفة؛ لأنها إنْ بدأت تشعر بتأنيب الضمير أساساً فقد يأخذها ذلك فـك بعيداً جداً أِ مع ذلك، استطاعت

 الضئيل الصارم مأساوياً.
أخبرَتِ ابنة أختها بأن رالف لم يتحرك كِّدّ الآن، لكنه من المحتمل أنه

سيكون قادراً على رؤيتها قبل العشاء. ثم أضافت بسرعة بأنه رأى اللورد



 من ذلك في روما.
ردت السيدة تاتشيت: (لديه الآن شيء آخر لتريه). وتوقفت عن الكـلام

 تكسب وقتاً: (آه، نعم... مجلس اللوردات وكل إن ذلك).
ـ (إنه لا يفكر باللوردات؛ إنه يفكر بالسيدات. إنه على الأقل يفكر بواحدةٍ منهن؛ فقد أخبر رالف بأنه خاطِبٌ ليتزوج (إلهِ . صاحت إيز ابيل بلطف: (آه، ليتزوج! !).
 رالف المسكين أن يذهب إلى حفل الزفاف رغم أنني أعتقد بأنه سيحدث قريباً جداً).
ـ (ومن هي هذه السيدة الشـابة؟).

ـ (فردٌ من جماعة أرستقراطية؛ السيدة فلورا، السيدة فيليسيا، شيء من
هذا القبيل).
قالت إيزابيل: (أنا مسرورة جداً. لا بد أن ذلك قرار مفاجئ). ـ (مفاجئ تماماً على ما أعتقد؛ خطبة خلال ثلالاثة أسابيع. لقد أُعلنت فقط
كررت إيز ابيل بتأكيدٍ كبير : (أنا مسرورة جدأ).

كانت تعرف بأن خالتها كانت تر اقبها ـ باحثةٌ عن علاماتِ لأية مرارة

 تاتشيت طبعاً تتبع التقاليد، وهي أن السيدات ـ حتى المتزوجات مات منهن ـ الات






 عندما بذلتْ هذا المجهود الفكري. لكن في النهاية، استجمعت قو اهو الها وقالت لحالتها: (كان من المؤكد بأنه سيفعل ذلك في وقتٍ من الأوقات).
 النهاية: (آه، ياعزيزتي، لقد تفوقتِ عليّبّا !.
 بموت اللورد واربيرتون. لقد كانت تعرفه فقط كخاطب، والآن انتهى ذلك
 كان هناك خادم يروح ويجيء؛ فطلبت منه السيدة تاتشيت في النهاية أن يتر كهما. كانت قد أنهت وجبتها؛ فجلست ويداها ما مطويتان على حافة المائدة.

قالت عندما ذهب الخادم: (أريد أن أسألكِ ثلاثة أسئلة).
ـ (ثلاثة عدد كبير ).

ـ (لا يمكنتي أن اكتفي بأقل من ذلك؛ فقد كنتُ أفكر ـ ـ كلها أسئلة و وجيهة). أجابت إيزابيل: (ذلك هو ما أخافُ منه، فأفضَل الأسئلة هو أسو أها).

دفعت السيدة تاتشيت كرسيها إلى الخلف، وعندما تركت ابنة أختها المائدة وسارت بارتباكٍ قليلاُ إلى إحدى النوافذ، شعرت بأنها متا متبوعة بنظر اتها. فتساءلت السيدة تاتشيت: (هل تأسفتِ يوماً بأنكِ لم تتزوجي اللورد

واربيرتون؟).
هزت إيزابيل رأسها ببطء لكن ليس بشدة.
ـ (كلا يا خالتي العزيزة).
_ (جيد، فمن المستتحسن أن أخبركِ بـأنني أنوي تصديق ما تقولينه).


 قالت إيز ابيل : (إن زوجي هو الذي لا ينسجم معي).
أضافت السيدة تاتشيت: (لم أستطع أن أخبره بأن لا يفعل ذلك. أنا لا لا أُسَمَّي ذلك تبجُجُحاً عليكِ).
واصلت الكلام: (هل لا زلتِ تحبين سيرينا ميرليه؟).
ـ (ليس مُلما أحببتُها سابقاً. لكن لا يهمم، لأنها ذاهبة إلى ألى أمير كا ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ( إلى أمير كا؟ لا بدّ أنها فعلتْ شيئاً سيئاً جداً). } \\
& \text { ـ (هعم... سيّئُ جداً). }
\end{aligned}
$$

ـ ــ (هل يمكنتي أن أسأل ما هو؟؟).
ـ ــ (لقد... استغلتني).
صاحت السيدة تاتشيت: (آه، وكذلك فعلتْ معي! إنها تستغل كل
شخص).
قالت إيزابيل وهي تبتسم ثانيةً وسعيدةً لأن أسئلة خالتها قد انتهت: (سوف تستغل أمير كا).

لم يكد يحل المساء حتى تمكنت من رؤية رالف. لقد كان نائمأ طوال النهار؛ كان على أية حال راقدأ وهو فاقد للوعي. كان الطبيب موجو جوداً، لكنه غادر بعد فترةٍ قصيرة - وهو طبيب البلدة الذي كان قان قد عالج رالف يحبه. كان يأتي ثلاث أو أربع مرات في اليوم؛ فقد كان مهتماً بشده
 الر جل المشهور الذي طلب رالف من والدته أن ترسل له رسا رسالة بأنه قد مات الآن وأنه بذلك ليس بحاجة لاستشـارة طبية أخرى. فكتبت السيدة تاتشيت ببساطة إلى السيد ماثيو بأن ابنها يمقته.




دخلت إيزابيل وجلست بجوار سريره في الضوء الخافت؛ فقد كانت هناك فقط شـمعة محجوبة عن النظر في ركن الغرفة. أخبر ت المـر ضةَ بأنها ستجلس معه لبقية المساء.




 سوى تغيير واحد محتمل الآن. وهو طمأنينة غريبة في وجهه؛ كانت ثابتة
 فتح عينيه ليقوم بتحيتها كانتا وكأنهما تنظران إلى فضاء باء بلا حدود.
لم يكد يحل منتصف الليل حتى عادت الممرضة، لكن تلك لك الك الساعات بالنسبة لإيز ابيل لم تبدُ طويلة؛ فذلك بالضبط هو ما أتت لأجله. فاذا كانت قد

أتت لكي تنتظر فقط، فقد وَجدتْ مناسبةً سانحة، لأنه رقد ثلاثة أيام كنوعٍ من الصمت الشاكر.
لقد عرفها وبدا للحظاتٍ بأنه يرغب بالتحدث إليها؛ لكنه لم يـجد الصـ الصوت ثم أغمض عينيه وكأنه هو أيضاً ينتظر شيئاً ما ـ شـيئاً كان سيأتي بالتيأ بأتأكيد. لقد

 كانت هناك ساعات أخرى أمضتها في التجول عبر المنزل الفارغ وهي تصغي
 أنه من الممكن أن يقوم زو جها بالكتابة لها. لكنه لم يرسل لها شيئاً، وتسلمتْ

فقط رسالة من فلورنسا ومن الكونتيسة جيميني.
 في العتمة الهادئة من سهر ها: (أشعرُ بتحسُّنٍ هذه الليلة. أعتقد بأنه يمكنتي أن

أقول شيئاً).
فهبطت على ركبتيها بجوار وسادته؛ وأخذت يده الهزيلة في يدها؛






 تحدَّثَ ببطء باندفاعات مؤلمة وبو وففات طويلة في الكلام؛ فبدا صوته
 الكبيرتان اللتان لا ترمشان مفتو حتان على عينيها.

واصل الكلام: (إنه لطفٌ منكِ أن تأتي. لقد فكرتُ بأنكِ ستأتين، لكنتي
لم أكن متأكداً).

## قالت إيز ابيل : (وأنا أيضاً لم أكن متأكدة حتى أتيتُ).

ـ (تبدين كملالكٍ بجانب سريري. أنت تعرفين بأنهم يتحدثون عن ملاكِ الموت. إنه أجملهم جميعاً. أنت مئلهم، وكأنكِكِ تنتظرينتي).
 عزيزي رالف).
 من أن نرى غيرنا يموت. إن ذلك هو الشُعور بالحياة... الشُعور بأن نبقى. لقد شعرتُ بذلك... حتى أنا. لكنتي الآن بلا فائدة إلّا أن أُسلمها لآخرين. فالأمر منتهٍ بالنسبة لي).
ثم توقف عن الكلام. أمالت إيزابيل رأسها أكثر حتى استقرّ على اليدين اللتين تمسكان بيديه. لم تستطع أن تفهمه الآن؛ لكن صوته البّ البعيد كان قريباً

واصل الكلام فجأة: (يا إيز ابيل، أتمنى أن يكون الأمر منتهياً بالنسبة للكِ).
 متوارٍ. رقد صامتاً وهو يصغي إلى نحيبها؛ وأخيراً أطلق أنيناً طويلاُ.

 وكل رغبة بإخفاء الأشياء. والآن يجب عليه أن يعرف؛ لقد أرادات أن يعرف،
 (لْقد فعلتَ شيئاً ذات مرة... وأنتَ تعلم ما هو. يا رالف لقد كنـتَ كل
 كي تعيش. لكني لا أتمنى أن تعيشٌ ؛ إذ سأتمنى لنفسي الموت كي لا أفقّلكَك).

## كان صوتها متقطعاً كصوته ومشُبعاً بالدموع والحرقة.



في الحياة. والموت جيد... لكن لا يو جد فيه حب).
 أكن أبداً ما يجب أن أكون عليه!).
 حزنها يتملكها. لقد أصبحت، ولوهلةٍ، كل متاعبها واحدة وانصهر تِّ تِّ معاً إلى هذا الحزن الحالي.
(ما الذي ستظنه فيَّ؟ مع ذلك، كيف يمكنتي أن أعرف؟ فـّ فأنا لم أعرف أبداً، وقد عرفتُ اليوم فقط لأن هناك أنا
قال رالف: (لا تُبالِ بالناس. أعتقد بأنني سعيد لأنتي سـأترك كا الناس). فرفعت رأسها ويداها المشتبكتان؛ وبدت لوهلة تصلّي من أجله. سألت: (هل صحيح... هل صحيح؟).
قال رالف بقصدٍ محسوس للسخرية: (هل صحيح بأنكِ غبية؟ أوه لا) . ـ (بل هل صححيح بأنكَ جعَتْنَني غنية... بأنَّ كل ما أملكُهُ يعود الفضل فـل فيه لكَ؟).

فأبعد رأسه ولم يقل شيئاً لوهلة، ثم قال في النهاية: (آه، لا تقولي ذلك... لم يكن ذلك شيئًا سارّاً).
وحرّركَ رأسه ثانيةً بِطء نحوها، ونظر أحدهما للآخر مرة أخرى وقالٍ:
 الكلام. ثم ولول: (أعتقدُ بُأنني حطمتُكِّ) .


هذا العالم. لكن حتى وإن لم تكن قد عانت فلا يزال عليها أن تتكلم، لأنه لم


إدر اك بأنهما كانا ينظر ان إلى الحقيقة معاً.
قالت: (لقد تزوجني من أجل المال).
لقد أرادت أن تقول كل شيء؛ كانت


 أؤذيكَ بقولي ذلك، كيف يمكنتي فعل ذلك؟ أردتُ فقط فُ أن تعرفَ ذَ ذلك. فقد

قال رالف: (كنتُ أعرفُ ذلك دائماً).

منه الآن).
ـ (أنتِ لا تؤذينتي... أنت تجعلينني سعيداً جداً). كانت هناك اك سعادة


ظهر يده.
واصل الكلام: (كنتُ أعرفُ ذلك دائماً، رغم أنه كان غريباً جداً ... وباعثاً



طاحونة التقاليد نفسها)
انتحبت إيزابيل: (أوه نعم، لقد عوقبتُ).
أصغى إليها قليلاً، ثم واصل الكلام: (هل كان خبيياً جداً معلكِ بشأن مجيئكِ إلى هنا؟).

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ (لقد جعل الأمر عليَّ صعباً جداً. لكنتي لا أهتم). } \\
& \text { ـ ــ (هل انتهى الأمر بينكما إذن؟). } \\
& \text { _ (أوه كلا، لا أعتقد بأن كل شيء قد انتهى). } \\
& \text { لهث رالف: (هل ستعودين إليه؟). }
\end{aligned}
$$


 يكفي في الوقت الحالي. حتى وإن سيدوم ذلك قليلاً. فهنا على بـلى ركبتيّ، وأنتَ




نفعل بالألم؟ ليس ذلك هو أكثر الأمور تعقيداً؛ فهناك شيء انـ معقد أكثر ).

 الأخيرة؛ وسمح لكثير من الوقت أن ينقضي. ومن ثم همهم بـيساطة: (يجب أن تبقي هنا) .
ـ (أود أن أبقى... طالما يبدو ذلك مناسباً).
فكرر كلماتها: (طالما يبدو مناسباً... طالما يبدو مناسباً؟ نعم، أنت
تفكرين بذلك كثيراً).
قالت إيزابيل: (طبعاً على المرء أن يفعل ذلك. أنت مرهَقٌّ جداً).
ــ (أنا مرهَق جداً. لقد قلتِ للتو بأن الألم ليس أكثر الأشياء تعقيداً. كلا.. . كلا. بل إنه معقد جداً. لو أمكنتي البقاء...).
 لكنه بعد برهة واصل الكلام: (في النهاية سوف ينتهي الأمر؛ إنه ينتهي

الآن. لكن الحب يبقى. لا أدري لِمَ علينا أن نعاني كثيراً جداً. ربما سأكتشف
ذلك. هناك الكثير من الأمور في الحياة. أنت لا تا تزالين شُابةُ جداً أِّا
قالت إيزابيل: (أشعر بأنني كبيرة جداً في السن)
ـ (سوف تزدادين شباباً ثانيةً. أنا أراكِ على هنى هذا النحو . لا لا أعتقد... لا لا
 الآن.
قالت: (لسنا بحاجة للكلام ليفهم بعضنا بعضاً).
 صاحت وهي تبكي: (أوه، رالف، أنا سعيدة جداً الآن).

 كثيرأ، فصاحت وهي منهارة كثيراً: (أوه يا أخي!).
***

## المْصل 55

كان قد أخبرها في أول مساءٍ أمضته في جاردن كورت بأنها أنها إنْ عاشت


 بدون أن تنزع ثُيابها لأنها تعتقد بأن رالف لـن يقار الـياوم الليلة. لم تكن تميل للنوم؛


 وسادتها بسرعة وكأنها تلقت استدعاءٌ من المحكمة. لقد بدا با لها لـا لوهلةٍ بأنه
 وجهه الأبيض - عينيه اللطيفتين؛ ومن ثـم لم تر شيئاً.





 على الجانب المقابل ورسغ يد رالف المسكين الأن النحرى مستقرة بين أصابعه المحترفة. كانت الممر ضتان بينهما عند قدميه.

لم تتتبه السيدة تاتشيت لإيز ابيل، لكن الطبيب نظر إليها بقسوةٍ جداً؛ ومن
 بقسوة جداً أيضاً، ولم يقل أحدٌ كُلمة؛ لكن إيزابيل نظرتٌ فقط إلى ما كا أتـت لرؤيته. كان أكثر شـحوباً مما كان رالف عليه يوماً في حياته، وكان ران هنالك شُبه غريب لوجه والده الذي رأته قبل ست سنوات راقداً على الوسادة نفسها.

 تنهض لتستجيب لها على ما يبدو. لكنها كانت صارمة وذات نظرة حادة؛ وكان و جهها الأبيض القاسي رهيباً.
همهمت إيز ابيل: (خالتي العزيزة ليديا).
قالت السيدة تاتشيت وهي تحرر نفسها: (اذهبي واشكري الله لأن ليس
لديكِ ابن).

 نصف ساعة في كنيسة صغيرة رمادية انتصبت عبر طريق سهلي. كانت الليدة تاتشيت قد أودعت ابنها التراب في المدفن الأخضر لهذه البناية. وقفت عند حافة القبر ووقفت إيزابيل بجانبها؛ لم يكن لموظف الكنيسة نفسه اهني اهتمام فعلي بالمشهجد أكثر من السيدة تاتشيت. لقد كانت مناسبة كئيبة، لكن لا قاسية

 دافئأ و خالياً من الرياح، وكان الجو صافياً كصفاء الزعرور وطائر الشحرور.
(1) موسمـ لندن: هو تجربة اجتماعية نشـأت بين أعضاء الطبقات العليا للمجتمع البريطاني.
 أثناء تواجدهم في لندن، وبقيت كذلك لعدة أجيال، ولا أو أوقات معينة. (المترجة)

إن كان التفكير بتاتشيت المسكين محزناً، فلم يكن محزناً جداً، لأن الموت بالنسبة له لم يكن قاسياً. فقد كان يحتضر منذ مدة طويلة؛ فـر فكان وكان مستعداً جداً له؛ وكل شيء كان متوقعاً جداً ومُهيأً.
كانت هناك دموع في عينيّ إيزابيل، لكنها لم تكن الدموع التي حجبت النظر. فقد نظرت خلاللها إلى جمال النهار وروعة الطبيعة وجمال باحة الكنيسة الإنجليزية العتيقة والرؤوس المنحنية للأصدقاء الطيبين. كان اللورد
 منهم لهم علاقة بالبنك كما علمتٌ بعد ذلك؛ وكان هنالك آلْ آخرون تعرفهمـ.
 وكاسبار غو دوود رافعٌ رأسه أعلى من البقية ـ ولم يُحْنِهِ كثير أ.
كانت إيزابيل طول الوقت شاعرةً بنظرة السيد غودوود؛ كان ينظر إليها
 على مرج باحة الكنيسة. لكنها لم تجعله يرى بأنها رأته؛ وفكرت الـو به فقط


 متواجد لغرضي صعب. ما كانت لتواجه نظراته، وإن كان يو جد فيها فيا حنان بلا شُك؛ لقد جعلها منزعجة قليلاً. كان قد اختفى بتفرُّق المجمموعة الصغيرة، وكان الشخص الوحيد الذي أتى ليتحدث إليها ـ رغم أن العديد قد تحـد الحدئوا مع السيدة تاتتّيت ـ كانت هنرييتا ستاكبول، التي لم تتوقف عن البكاء. كان رالف قد أخبر إيزابيل بأنه رغب أن تبقى في جاردن كورت، ولم تستعجل في مغادرة المكان. قالت لنفسها أن المواساة الدارجة أن تِان تبقى مع
 بشدة. كانت مهمتها قد انتهت؛ فقد أدت ما تركت زو جها من أجله. كان لديها

زوج في مدينة أجنبية يعدُّ ساعات غيابها؛ في حالةٍ كهذه يحتاج المرء إلى








 لكن ذلك كان هيّناً؛ فو الدها قد أخبر ها بأن لا تكتب شيئأُ
تقبلت السيدة تاتشيت صحبة إيزابيل، لكنها لم تعرض عليها أية مساعدة؛
 الجديد. لم تكن السيدة تاتشيت متفائلة، لكنها حتى من الظر الظروف المؤلمة نجحت في أن تستمد فائدة معينة. تضمّن ذلك فكرة أن أن بعض الأمور في النهاية

 مزعجاً لأي أحد سوى للسيدة تاتشيت. كانت أفضل حالاً من رالف المسكين الذي ترك وراءه كل متاع الحياة، وفي الحقيقة، كل الـسندات المالية؛ لأن ماهو هو أسوأ من الموت بالنسبة لرأي السيدة تاتشيت هو أنه يُعرّض المرء لـا للاستغلالٍ. بالنسبة لها كانت في موقع الحدث؛ ولا يو جد شيء جيد مثل هذا. فأعلمت

 ليست بحاجة للمال طبعاً. ترك لها أثاث جاردن كورت فيما عدا اللوحات

والكتب واستخدام المكان لمدة عام واحد؛ وبعد ذلك يجب أن يُباع. والأموال المتحققة من البع يجب التبرع بها لمستشفى خاصة بالفقر اء الذين يعانون من المرض الذي توفي بسبهه؛ وتم تعيين اللورد واربيرتون كمنفّذ لهنا البند البند من
 مختلفة، بعضها لأبناء العم في فيرمونت الذين كان والده كريماً جداً معهم سابقاً. وهناك عدد من الوصايا الصغيرة. قالت السيدة تاتشيت: (بعضها خاصة جداً؛ ترك مبلغاً كبيراً من المال لأشخاص لم ألما أسمع بهم أبداً. منحني قائمة ومن


 وإن كنتُ لا أقصد بأنني سمعتهُ يوماً يتذمر من ذلك. اللو حات سوف تتفرق؛ فهو قد وزعّها الواحدة تلو الأخرى كتذكارات صغيرة. تذهب أغلى ألى اللو حات قيمة من المجموعة إلى اللوردو واربيرتون. وماذا تعتقدين بأنه فعل بمكتبته؟ يبدي ذلك كنكتةٍ فعلاً. لقد تر كها إلى صديقتكِ الآنسة ستاكبول (اتقديراً لخدماتها
 الأدب؟ إنها تتضمن الكثير جداً من الكتب النادرة والقيّمة، ولأنها لا تستطيع
 مزاد كريستي، وباير اداتها ستؤسس صحيفة. هل سيكون ذلك خدمة في مجال الأدب؟).

امتنعت إيزابيل عن الإجابة عن هذا السؤال لأنه يتعدى الاستفهام البسيط الذي اعتبرَتْ أن من الضر النروي أن تخضع له يوم وصولها. إلى جانب ذلك، فهي لم تكن أقل اهتماماً بالأدب مما هو اليوم، كما اكتشَفَتْ ذلك عندما نادراً ما تُنِزل من الرف أحد الكتب النادرة والقيّمة التي تتحدث عنها السيدة تاتشيت. كانت عاجزة جداً عن القراءة؛ فاهتمامها كان رهن إشار تها كثير اً.

في أحد المساءات، في المكتبة، بعد أسبوع من المراسم التي تمت في باحة الكنيسة، كانت تحاول أن تثبت اهتمامها لساعةٍ واحدة؛ لكـن كانـت



 تحت هذه الظروف أن يتعنّى لينزل من لندن ليزور السيدة تاتشيت. كانت
 لنفسها صحة هذه الفرضية قامت إيزابيل بسرعة بالخرو



 وهي تتجول في الأرجاء كنتَ ستقول بأن لديها نيّة سيئة.
 السيدة تاتشيت وهي تظهر من الرواق بجانب زائرها. من الواض

 الكبيرة. لكنها رأت بأنها قد شوهدت ولم يبقَ عليها إلّا أن تتقدم مان






قاطعة: (هنا الرجل النبيل المذعن كثير اً الذي كان من الممكن أن تتزو جيه!". مع ذلك، عندما رفع اللورد واربيرتون عينيه لم يكن ذلك هو ما كانت تقو لانه، بل قالتا فقط: (اكان ذلك أخرق بعض الشيء، تعلمين ذلك، وأنا أعتملُ عليكِ

لتساعديني".
كان عابساً جداً، وقوراً جدأَ، ولأول مرة منذ أن عرفَّهُهُ إيز ابيل، حيّاهِا بدون ابتسامة. كان حتى في أيام محنه يبدأ دائماً بالابتسام

 قيل لي بأنكِكِ لستِ في المنتل جلِّبُّهُ ليرى بنفسه) .
 أن هناك قطاراً في الساعة 6:46 يمكنه أن يعيدني في الوقت المناسب على
العشاء. أنا مسرور لأجدكِ لم ترحلي).
 ـ ( (لا أعتقد ذلك، لكنتي آمل أن تكون بضعة أسـابيع. لقد أتيتِ إلى إنجلترا

ــ (نعم، لقد أتيتُ بشكل فجائي جداً) .
استدارت السيدة تاتشيت مت"عدةً و كأنها كانت تنظر إلى حالة الحـد الحديقة التي





 ذلك كان موضوعاً آخر، لكنه خالٍ من التعبير بشكلٍ غريب.

واصل اللورد واربيرتون الكلام: (ستُسعَد أخواتي بالقدوم لو عرفن بأنكِ
 تغادري إنجلترا).

## ـ (سيسرني ذلك كتيراً؛ فلدي ذكرى ودودة عنهن).


 الاقتراح مما منح وجهه مظهراً أكثر ألفة قليلاُ.
(ربما لستُ مصيباً بقول ذلك في هذا الوقت بالذات؛ فأنتِ طبعاً تفكرين بالز يارات. لكنني قصدتُ ما سيكون بالكاد فياد زيارة. ستتواجد الجد أخواتي
 قلتِ بأنكِ لن تبقين طويلاً في إنجلترا... سأستوثق من أن لن يكون هناك أحدٌ

آخر فعلاً).
تساءلت إيزابيل فيما إذا حتى السيدة الشابة التي سيتزوجها لن تكون متواجدة هنالك مع والدتها؛ لكنها لم تغصح عن هذه الفكرة واكتفت بالقول: (أشكركَكَ كثيراً. أخشَى أنني لا أعرف الكثير عن عيد العنصرة). ـ ( لكنككِ وعدتِني... أليس كذلك؟ (... في وقتِ من الأوقات) . كان يوجد استنطاق في هذا؛ لكن إيزابيل تجاوزته. نظرَتْ إلى مُحاوِرها
 قالت: (احرِصْ على أن لا يفوتَكَ القطار) . ثم أضافت: (أتمنى لكَ كل السعادة).

 الباب. أشكركِ كثيراً).

لم يكن واضحاً فيما إذا كانت هذه التشكرات قد قُدُمَتْ لتذكير ها له بموعد
قطاره أم لتعقيبها الرقيق.
(وداعاً يا سيدة أوزموند؛ وداعاً) .
 قد سارت عائدةً نحوهما. كان ابتعاده عنها مريحاً أيضاً؛ وبسرعةٍ رأته السيدتا الـيان يسير بخطواتٍ سريعة عبر المرج.
 ـ (لا يمكن أن أكون متأكدة أكثر منه؛ لكنه يبدو متأكداً. لقد هنأَّهُ وهو تَقَبَّلَ ذلك)
قالت إيزابيل: (آه، أنا أستسلم! ) ـ بينما عادت خالتها إلى المنزل وإلى تلك الهواية التي قاطعها الضيف.
لقد استسلمتٌ لكنها لا تز ال تفكر بالأمر ـ فكرتْ بالأمر بينما تجولت ثانيةً تحت أشجار البلوط الضخمة التي كانت ظلالها طويلة فوق أرض الحديقة.

 قبل، ولا حتى أنها جلستْ عليها يوماً؛ بل لأن على هذه البقعة كان كان قد حـِ
 هنالك قبل سـت سنوات عندما جلب لهـ الخادم من المنزل الر سالة التي أخبر ها فيها كاسبار غودوود بأنه تبعها إلى أوروبا؛ وأنها عندما قرأت الر سالة رفعَتْ نظرها لتسمع اللورد واربيرتون وهو ويار يصرّح بأنه يودُ الزواج
 تقوله لها. ما كانت لتجلس عليها الآن ـ فقد شعرت بالـو بالخوف قليلاُ من ذلك.
 من الموجات العاطفية المندفعة تلك التي يزورها الأشخاص الحساسون

في أوقاتٍ غريبة. كان تأثير هذا الاضطراب هو الإحساس الفجائي بالتعب


لقد ذكرتُ بأنها كانت غير مرتاحة وغير قادرة على أن تتمالك نفسها؛

 هيئتها تفتقر بشكل غريب للهدف؛ فيداهِا المتدليتان إلى جانبيها قد ضانـيا
 شيء يستدعيها لتعود إلى المنزل؛ فالسيدتان، وهما في عزلتهماه قد تد تعشُتا مبكرأ وتناولتا الشاي في ساعة غير محددة.




 اقترَبَ منها. لقد خطر لها في خضم ذلك ذلك بأن هذه الطريقة هي نفسها بالضبط

كان اللورد واربيرتون قد فاجأها في السابق.
فنهضت على الفور، وحالما رأى كاسبار غودوود بأنها رأته بدأ بالتقدم
 بدت عنيفة لكن لم تعرف كنهها بامساكها من معصمها وجَعْلِها تهوي ثانيةٍ

على المسطبة.
أغمضتْ عينهها؛ لم يؤذِها. لقد كانت فقط لمسةً استجابتْ لها. لكـا لكن كان
 بها إليها في اليوم السابق في باحة الكنيسة؛ كانت الآن فقط أكثر قسوة. لم

يقل شيئاً في البداية؛ بل شُعرت به فقط قريباً منها - إلى جوارها على المسطبة

 بتحرير معصمها وهي تدير عينيها نحو زائر ها.
قالت: (لقد أَخْفَنْي).

أجاب: (لم أقصد أن أخيفكَ، لكن إنْ فعلتُ ذلك قليلاً فلا يهم. لقد آّتيتُ من لندن قبل مدة قصيرة بالقطار ـ لكنني لم أستطع أن آتي إلى هنا مبا مباشرةً كان كان هناك رجل في المحطة قد سبقني، وأخذ العربة السريعة التي كانت موجودي




 هل أنت لوحدكِ حقاًّ؟ أريدُ أن أتحدث إليكِ إليكِ).
تحدث غودوود بشكلٍ سريع جداً؛ لقد كان مضطرباً مثلما ألما كان عندما



 على ركبتيه. بدت العتمة تزداد من حولهمها، فكرر الكالام: (أريد أن أتحدث

 أستطع احتمال ذلك؛ أعلمُ بأنني كنتُ مخطئُاً لكنني تغيّرِ ت الآن؛ أرجوكِ كِ أن لا تعتقدي بأنني مخطئ).

واصل كلامه وصوته القوي الحميق يتحول إلى مناشدة: (لقد أتيتُ إلى
 معكِ عندئذٍ لكنتي الآن يمكنتي مساعدتكِ).
وقعتْ كلماتُه عميقاً في رو حها، وما كانت لتستطيع انـئ أن تقول لكَ لكَ فيما إذا كان السبب هو أنها خائفة أو لأن صوتاً كهذا في العتمة بدا نعمةً ضرورية؛
 في كل كيانها؛ لكنها أجابته بسرعِة وبـجهـة

موثوقاً: (كيف يمكنكَ مساعدتي؟).

ـ (بتشجيعكِ على الثقة بي. فأنا أعلم الآن وأعلم اليوم. هل هل تذكرين ما ما سأتُلُكِ عنه في روما؟ كنتُ عندئنٍ لا أعلم أي شيء. لكئ لكن اليوم أعلم من



 تحت رعايتي... منذ أن كنتِ في إنجلترا).
واصل كلامه: (هل تعلمين ما قاله لي آخر مرة رأيتُهُ فيها... وهو راقدٌ هناكُ حيث توفي؟ لقد قال: ا(افعلْ كل ما باستطاعتكَ لأجلها؛ افعلْ كل شـيء تسمـح لكَ به") .
نهضت إيزابيل فجأة: (لا شـأن لكَ لتتحدثَ معي!).
فطالَبَ وهو يتبعها بسرعة: (لِمَ لا... لِمَ لا، متى تحدَّثُنْا بهذه الطريقة؟ ثـم إنه كان يحتضر ... وعندما يحتضر الإنسان يكون الأمر مختلفاً).
فامتنعتْ عن الحر كة التي أبدتها لتتركه؛ إذ كانت تصغي أكثر من قبل؛ فقد

كان صحيحاً بأنه لم يكن هو نفسه آخر مرة. كان ذلك انفعالاً طائشاً وخائباً، لكن في الوقت الحالي كان لديه رأيٌ استشعرتهُ بكل كيانها.

 ذلك. كان عليّ فقط أن أنظر إليك في جنازة ابن خالتكِ لأرى حالكِ

 فاستدارت نحوه و كأنه فاجأها، فصـاحت: (هل جنتنَ؟ الِّ أضاف غودوود بسرعة: (لم أكن أبداً عاقلاُ كاليوم؛ لقد فهمتُ الأمر برمته. لا تعتقدي أنه من الضروري
 ليس محطماً؟ أنت لا تعرفين ماذا تفعلين... لا تعرفين إلى أين تتو جهين.



إلى هنا. إنه يكلفكِ حياتكِ؟ قولي إن هذا سيكلفكِ حياتكِ الِّ
واشتعل غضباً تقريباً.
(امنحيني كلمة واحدة صادقة! عندما أعرفُ رعباً كهذا، كيف يمكنتي أن أمنع نفسي عن رغبتي بإنقاذكِ؟ ماذا ستعتقدين عني إن و قفتُ ساكناً ورأئتُكِ

 ثم صاح غودوود و كأنه يلمّحُ تلميحة الغريب العنيف ثانيةً: (لقد كان قريباً

واصل الكالام: (كنتُ أتمنى أن أُقتَل على أن أدع رجالًا آخر يقول لي هذه


البيت... عندما رأى بأنه يحتضر، وعندما رأيتُ أنا ذلك أيضاً. أنا أدرك كل

 والآن، ولهذا السبب، أريدكِ أن تفكري بي).



كرر غودوود كلامه: (أنتِ لا تعلمين إلى أين تتجهين. اتجهي إليَّ مباشُرةً. أريدُ أن أقنعكِ بأن تثّقي بي).
 لِلَْ يجب عليكِ أن تعاني بهذا الشكل الفظيع؟).
أجابت: (لكي أهرب منكَك!).

لكن ذلك عبَّر قليلاً فقط عن ما شعرَتْ به. والباقي هو أنها لم تم تحبه من قبل. لقد كانت واثقة من ذلك، لكن هذا كان مختلفاً؛ فقد كان هذا هـا الرياح الحارة للصحراء، التي يسقط الآخرون موتى عند الاقتراب منها، كالنسيم العذب للحديقة. تلفّها وترفعها بينما مذاقها حار وغريب كمذاق شئ لاقي لاذع أُقَحِمَ في فمها.



 تذهبي لتفتحي فمكِ إلى ذلك الهواء السام. الهـجنونة هي أنت. ثقي بي و كأنني حاميكِ. لِمَ لا يجب علينا أن نصبح سعداء... عندما يكون ذلك بمعدورنا،

وعندما يكون ذلك سهلاٌ جداً؟ أنا مخلصٌ لكِ إلى الأبد... دائماً وأبداً. ها أنا أقف هنا؛ وأنا قوي كالصخرة. ما الذي لديكِ لتقلقي عليه؟ ليس لديكِ أطفال؛ فربما سيكون ذلك عقبة. وهكذا ليس لديكِ شيء لتفكري فيه. عليكِ أن تنقذي ما يمكنكِ من حياتكِ؛ لا يجب عليكِ أن تضيعيها كلها لمجرد أنكِ أضعتِ جزءاً منها. سيكون إهانةٌ لكِ أن تقلقي لمظاهر الأشياء، لِما سيقوله الناس، لِّ لحماقة العالم التي لا أساس لها. ليس لنا علاقة بكل ذلك؛ نحن مستثنو ن منه؛ فنحن ننظر للأمور كما هي. لقد أحرزتِ خطوة عظيمة بابتعادكِ؛ الخطوة التالية

 ذلك سيساعدها! أعلم كم تعانين، ولهذا السبب أنا هنا. يمكننا أن نفعل ما يحلو الو


 كم أعرف أبداً بأنكِ تخافين ! لو تثقي بي فقط، لن ألن يخيب أملكِ كيّيراً! إن الحياة كلها أمامنا... والعالم كبير جداً. أعلم شيئأُعن ذلك) .
أصدرت إيزابيل همهمة طويلة كمخلوقٍٍ متألم؛ فكأنه كان يغرس شـئِّ


 بل بدا أنه يمتد حو لها ليتخذ شُ شكل بحرِ عظيم حيث تطفو في مي مياهٍ بعيدة الغور ر. لقد كانت بحاجة للمساعدة، وهنا كانت المساعدة؛ وقد أتت بسيل جارف. لا أدري إن كانت آمنت بكل شيء قاله؛ لكا لكنها آمنت عندئذٍ فقط بأن السمأح



عندما تحر كتْبدت بأنها تتخبّط بقدميها لتتماسك لتتحسس شيئاً تستقر عليه. سمعت مر افقها يتو سل: ( (آه، كوني لي مثلما أنا لكِ! ). فتو قفت عـن الجد الجدال فجأة وبدا صوته يأتي أجشّ ومرعباً عبر خليط من أصوات أكير أكثر غموضاً. على أية حال، لم يكن ذلك طبعاً سوى حقيقة وهمية كما يقول علماء الميريا المافيزيقا؛



فصاح: (آه، لا تقولي ذلك، لا تقتليني!).
فشبكت يديها؛ إذ إن عينيها كانتا تذرفان الدموع.
ـ (بقدر حبكَ لي وبقدر إشفاقكَعليّ، اتركني وشأني! !) .
فحملق عليها لوهلة عبر الظام، وشعرت في اللحظة التالية بأن ذراعيه تحيطانها، وشفتيه على شُتيها. كانت قبلته كصاعقِّ متّقدة، ومضةِ اتسعَتْ




 قامت فقط بالإسراع بترك المكان. كانت هناك أنوارٌ في نوافذ المنزل؛ فقد
 المسافة كانت طويلة جداً ـ كانت قد سارت عبر الظلام (لأنْها لم تَرَ شُيئاً) ووصلت إلى الباب. وهنا فقط توقفتْ. نظرت حولها؛ وأصغت قليلا؛ ثم وضعت يدها على مقبض الباب. لم تكن تعرف إلى أين تتجه؛ لكنها عرفت الآن . نقد كان هناك طريق مستقيم جداً.
بعد ذلك بيومين، طرق كاسبار غودوود على باب المنزل الواق اقع في شارع


الباب حتى فُتح الباب ووقفت الآنسة ستاكبول بنفسها أمامه. كانت ترتدي قبعتها وستر تها؛ فقد كانت على وشك الخروج الخـ
 أبقته هنرييتا ينتظر قليلاُ إجابتَها؛ لكن كان أن هنا هناك أكا الكثير من الكلام من الآنسة ستاكبول حتى عندما تكون صامتة.

 لندن. لقد اعتَقَدَ بأنها ستأتي إليكِ كِيك) .

ـ (لقد أتت إلى هنا يوم أمس وأمضت الليلة هنا. لكن هذا الصـا الصباح انطلقتْ إلى روما).
لم يكن كاسبار غودوود ينظر إليها؛ فقد كانت عيناه مشتتين على عتبة

يرفع نظره تدازَكَ نَنفسه لكنه لم يستطع الحر كة.

بذراعه، وقالت: (اسمع يا سيد غودوود، اصبِرْ فقط!).




***
＂اليزابيث＂فتاة أميركية كهبوبة وممقفة لكنيا
 هدفاً لصائدي الثروات، فاذا ستفعل؟
هنري جيمس

روالي وناقل الجليزي من أهل أميركي ولد عام 1 1 \＆ 1919، قرأ في سـن صـغيرة الأدب الإنـكليزي والرنّني والألماني．شارك في تحرير العديد من الجلات الثهرية
 آمن بأن الفن الروائي يعتمد ملى الانطباعات الغنية التي تغذي

 واشنطن）وعدداً كبيراً جداً بن الرسائل والماضرات العان الأدية．
屈 اللشخصيات م）سناحظ ذلك في رواية بورزيه سيدة والدي تحول إلى عمل سينماني بنفس العنوان عام 1997 قامت بيطولته نيكول كيدمان ونال

العديد من المواثز

IIİいと－：


