

## تاهـ

اصسح الكود .. انضم إلى قكتبة
telegram @soramnqraa

هامنت/ رواية
ماغي أوفارل
ترجمة: زوينة آل تويّه
الطبعة الأولى 1443 / 2022
ردمك:4-6-978-603-91810
رقم الإيداع: 7762 / 1443

Copyright © 2020 by Maggie O'Farrell $^{\prime}$


> دار أثر للنتر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - الدمام
تلفون: 00966549966668 الموقع الإلكتوني: www.darathar.net البريد الإلكتكوني: info@darathar.net

## 2023105

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر

## هامنت

## رواية

## ماغي أوفارل

## 



إلى وِيل

$$
\mid 5
$$

## ملحوظة تاريخية

في ثُانينيات القرن السادس عشر، كان لزوجين يعيشان في شارع هنلي في
 فارق الصبيُّ هامنت الحِياةَ في عام 1596 في الحلادية عشرة من عمره. بعد أربع سنوات أو نحو ذلك، كتب الأب مسرحيةُ تُدعى (هاملت").

t.me/soramnqraa

سافر الموتُ به يا طفلتي ونما العشبُ على أجفانه واستراحت، في ثباتِ، صخرةٌ
(1) عنل

هاملت، الفصل الرابع، المثهد الخنامس

هامنت وهاملت هما في الواقع الاسم نفسه، قابلان تَمامًا للاستبدال في سجلات ستراتفرد في أواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع

ستيڤن غرينبلات، (اموت هامنت وتأليف (هاملت)")
New York Review of Books
(21 تشرين الأول 2004)
(1) تر جمة جبر| إير|هـيم جبرا. (المتر جمة)

I 11

صبيٌّ يهبط السلالم.
عَرُّ السلالم ضيِّقِ ويتلوَّى. يِطور كلَّ خطوة بِطه، منزلقَّا بمحاذاة البِدار، وَطْءُ حذائه يخرج كالَّوّويّ.

قريبّا من السلالم السُّفلية يقف لخظةً لينظر وراءه إلى الطريق الذي ألتى ألى
 يتعثَّر عندما يمس الأرض فيسقط على ركبتّه، على الأرض المبلَّطة بالمجارة. إنه يوم خانقٌ بلا هواء في أواخر الصيف، وحجرة الطابق السفلي تشقُّها حُزَمٌ طويلة من الضوء. الشُمس تسطع على وجهه من المنارج، والنوافذ ذات الألواح الشُبكية الصفر اء مبُّتَّة في الجمص.
ينهض، ويذْلِكُ ساقيه. ينظر إلى هذا الاتجاه، إلى أعلى السلالم، ثم إلى الى الاتجاه الآخر، عاجزًا عن تحديد الجهة التي ينبغي أن ينعطف إليها.
الغرفة خالية، النار تخمد في موقدها، جَمّْ برتقالي ينفث دخان
 يقف ويده تستقر على مز لاج الباب المفضي إلى السلالمه، رأس حذانئه البِلدي
 الذهبية تقريبًا، تقف على جبينه.

لا أحد هنا.

يتنهَّد، مُستنسِقًا المواء الُمْبْرَ الدافئ، ويتحرًّك في الغرفة، ثم يخرج من الباب الأمامي إلى الشارع. لا يصله ضصجيجُ عرباتِ اليد، والحِيولِي، والباعِيةِ،
 واجهة المنزل ويلج البيت المجاور.





 غختلفة، حرارةٍ ختلفة.
هذا البيت يضجُّ بتيارات المواء ودُوَّامه، بالحْبْط والطَّرْقَ في معمل
 بأصوات أعمامه في غُدُوِّهم ورَوَاحِهم.
لكن ليس اليوم. يقف الصبي في الرُّواق مصغيًّا إلى علامات تدل على


 أحد في قاعة الطعام، إلى يساره. كُدْس من المناديل على المائدة الطويلة، شُمعة
غير مُوقَدة، كومة من الرِّيش . لا ثيءء آخر .

برأسه ليتسمَّع ردًّا.

لا شُيء. فقط صريرُ الرَّوافد إذ تتمدَّد برفق تحت الشُمس، أنينُ الهواء إذ يعبر تحت الأبواب، بين الغُرَف، حفيفُ الستائر الكتَّانيَّة، فرقعة النار، جلبة منز لٍ هاجع خالٍ، لا يمكن تحديدها.
تتشبَّث أصابعه بحديد مقبض الباب. حرارةُ النهار، حتى في هذا الوقت المتأخر، تجعل العرق يتصبَّب من جبينه وحتى أسفل ظهره الصّ الألم في ركبتيه



 ينادي باسم أبيه، أن يصيح به، لكنَّ أُباه يبعد أميالًا وساعِّاتِ واتِ وأيامًا، في

لندن، حيث لم يذهب الصبي من قبل قطُّ.
لكنه يودُّ أن يعرف، أين أمُّه، شقِيقتُه الكبرى، جدَّتُه، أعلمامُه؟ أين الخادمة؟ أين جدُّه الذي لا يميل إلى مغادرة البيت في النهار، الذي عادةً
 عو ائده في دفتر؟ أين المِميع؟ كيف يمكن أن يكون كلا البيتَين خاليَين؟ يمشي في الرُّواق. عند باب المعمل يقف. يلقي نظرة عجلى وراءه ليتيقَّن من عدم وجود أحد هناك، تُم يخطو إلى الداخل

 عملْ نزيها في النهار دون أن يكفَّ الناس عن التحديق بيلاهمة إليه؟ أليس لديك ما تفعله أفضل من التسكُع هناك لتصيُّد الذباب؟ يتمتع هامنت بعقل ذكي: ليس لديه مشكلة في فهم دروس معلِّمي

المدرسة. يمكنه أن يفهم منطق ما يُقال له ومغزاه، ويمكنه أن يستظهر الأشياء بيُر. استحضار الأفعال والقواعد والأزمنة والبلاغة والأعداد والحساب يكيئه بسهولة يمكنها في بعض الأحيان أن تثير حسد الصّبية



 ووخزُه، العجالات وهي تتبع إيقاع حوافر الفرس المتعبة. أكثر من مرتين في
 ذلك مرة أخرى، مرة فحسب، سترسل إلى أبيه لتبلغه). لا يستطيع معلِّمو
 عقله لا يركِّز في عمله.

قد تدفعه جلبة عصفور في السماء إلى الكفق عن الكانلام في منتصف


 مهمة إليه فقط. للديه ميل إلى الانسلال من من حدود العالم الو اقعي الملموس من
 في مكان آخر، يكون شخصًا آخر، في مكان لا يعرفه أحد سو الح اه أفِق يا ولد،


 حو اليه ليجد نفسه قد عاد إلى منز له، جاللسًا إلى طاو لته، عحاطًا بِا بعائلته، ترمقه

أمتُه بنصف ابتسام، كأنها تعرف أين كان تحديدًا.
على المنوال نفسه، الآن، إذ يسير هامنت إلى ساحة معمل القفافيز






 قادمًا. يمدُّ هامنت إصبعه ويلمس جلد الجدي. إنه إنه ناعم على نحوِ غير قابل

 يكلِّق، مثل طائر أو غول.
يلتفت هامنت، يعاين المقعدين عند منضدة العمل: المقعد المكسوٌ
 يِلس عليه نِد، المتدرِّب. يرى الأدوات تتدلى من مشاجب على الحائط فوق
 بالتمديد، وتلك الخاصة بالتُبيت والحياطة. يرى أنَّ أداة تضييقي القفافيز


 من ذلك، لذا يتناول أداة تضييق القفافيز، يزن ثقلها الخنسبي الدافئ، ويعيد

## t.me/soramnqraa

يوشُك أن يسحب الدُّرْج حيث توضع لفائفُ الحيوط وعُلَبُ الأزرار
 جَلَبَة، حر كة طفيفة أو صرير .

 يجد شُخصًا يساعده.

يفتح بقوة، واحدًا تلو الآخر، أبوابَ المطبخ، وغخرن الجِعة، والمَغْسَل .




 كىا هو الحال عادةً، تفتحان باب الفـر الفرن، تحرِّكان طعامًا في القِدْر؟ يقف في في الفناء، ينظر حو اليه، إلى الباب المفضي إلى الرُّواق، إلى الباب الماب المؤدي إلى غخز المِن الجعة، إلى الباب المضضي إلى بيتهم. إلى أين يذهب؟ من يدعو للمساعدة؟ وأين الجميع؟

لكل حياة نواتُها، محورُها، مركزُها الذي منه يتدفَّقَ كلُّ شيء، وإليه يعود




الأولى، وعلَّموه استخدام الملعقة، ونَفْخَ الهساء قبل أكله، والانتباه عند
 المياه العميقة.
سيقبع ذلك في أعمق أعقلقها، طوال ما تبقَّى من حياتها.

يكرُ هامنت حذاءه على حصباء الفناء. يمكنه أن يرى بقايا لعبة كان يلعبها هو وجودث منذ وقت ليس بيعيد: الخيوط الطويلة المربوطة إلى


 في كل مكان عن القطط الصغيرة وقد عزمت على إغراقها بميعها، كا كا كان
 غدوا الآن نصف بالغين، اثنان منهم يعدوان في المكان، يتسلَّقَان الأجرِبة، يطاردان الريش وبقايا الصوف وورق الأشـجار المتناثر ـ لا تستطيع جودث



 على وجه جودث المذعور. (الن تجرؤ على فعل ذلك، الصغار سيقاومون، سترون، سيصارعون."

يتقدَّم هامنت نحو أكواز الصنوبر المهجورة، خيوطها تترك آثارًا على تربة

الفناء المَدُوسَة. لا يمكن رؤية الهررة في أي مكان. يدفع كُوزَ صنوبر بمقدَّم


يرفع ناظريه نحو البيَّين، نوافذ البيت الكبير العديدة ومدخل بيتهم

 أغصان شجرة الخوخ أعلى حائط المِيران مباشرة. إنها ملأى ومكتظة بالخوخ


 إنا لا تحب أن تقوم بأي شيء غير أمين أو مكنوع، فهي بريئة جدًّا بطبعها، لكن يمكن إقناعها عادة بيضع كللمات من هامنت.
لكنها اليوم، وهما يلعبان مع الهررة التي نجت من موت مبحِّر، قالت
 دخلت إلى البيت لتستلقي
يعود هامنت عبر الباب إلى البيت الكبير وعبر الرُواق. يوشك أن يخرج
 إنسان آخر مؤكَّدة.
("مرحبّا؟) ينادي هامنت. ينتظر . لا شيء. ير جع إليه صدى الصمت من قاعة الطعام والرَّدهة من ورائها. (امن هناك؟؟) لانيّ)
لحظةٌ، لحظةَ فحسب، يسلِّي نفسه بفكرة أنه قد يكون والده، عائدًا من لندن ليفاجئهم، فقد حدث هذا من قبل. سيكون أبوه هناكو ، خلف الف الباب


حاملأ هدايا ينبّأة في حقيبته، في عفظته، ستفوح منه رائحة الخيول، والتبن، والأيام الطويلة على الطريق، سيعانق ابنه وسيضغط هامنت بـخلِّه أبازيمَ سترة أبيه الحنشنة الحادشة.

يعرف أنه لن يكون والده. يعرف ذلك، يعرفه. أبوه سيستجيب لنداء

 قرب المنضدة المنخفضهة.


 الأثياء، منكَّس الرأس، ونَفَسُه يخرِ بِ بجهد كالصَّفير .

يسعل هامنت بتهذيب.
يلتفت جلُّه، وجهه هائج، غاضب، يده تِّوِّح في المواء، كأنما يصدُ مهاجماً. (امَن هناك؟؟) يصيح. (امَن ذاك؟؟") "(إنه أنا.")
((أنا.) يَططو هامنت نحو شعاع الضوء المتسلِّلِ من النافذة. (هامنت.)"
 أيها الصبي، ما الذي تعنيه بتسلُّلِك على هذا النحو؟؟
(أنا آسف،") يقول هامنت. (اكنت أنادي وأنادي ولكن لا أحد يكيب.
جودث....")
(القد خرجن")، يقاطعه جدُّه هنَّة سريعة بيده. (ما الذي تريده من هؤلاء



 "أتعرف إلى أين ذهبن؟" يسأل هامنت.
"إ؟؟؟" يقول جدُّه، وهو ما زال يمسح أوراقه. يبدو أنَّ غضبه من تَلَفِها

 شُجرة البندق الخاص بأمّه والطريقة التي يتوجَّه بها نحو الماء إلماء إلا أنَّ هامنت

 أو ما ينبغي أن يفعل. "الا تقف هناك محملقُا"، يز جره جدُّه قائلا. (اساعدي.") يخطو هامنت بتثاقل خطوة إلى الأمام، ثم أخرى. إنه حذِر، كلملات أبيه تطوف في رئهِ رأسه:
 عنه. ابق بعيدَا جدًّا، أتسمع؟
قال له أبوه هذا في زيارته الأخيرة عندما كانا يساعدان على تفرين


(1) (1) عصا منشعبن يستعين بها بعضهم لتحديد وجود الماء أو المعادن في بقع بعينها في باطن الأرض زاعمين أنها تلتُّى نحو الأسفل في البععة التي توجد فيها ضالتهم المنُودة. (م)

الخلف، وراءه، بعيدًا عن الطريق، لكنَّ جون اندفع أمامها إلى داخل المنزل

 غمغم قائلا، وقد تغضَّنت جبهته. إنك تعرف المزاج الذي أعنيه، أليس كذلك؟ أومأ هامنت برأسه، لكنه أراد أن تطول اللحظة، ليظلَّ أبوه مُسكا

 عافتها معدتُه. فكَّرُ في الكلل|ت السريعة القصيرة التي تخرق الهواء بير بين أبيه وجدِّه، في الطريقة التي تمتد بها يد أبيه باستمرار إلى ياقته لإرخائها عندما
 صوته أجش. اقسم. أحتاج إلى أن أعرف أنك ستكون في مأمن عندما لا لا

أكون هنا لأهتم بالأمر.
يكسبب هامنت أنه يفي بوعده. إنه بعيد تمامًا. إنه في الجانب الآخر من المدفأة. جذُّه لا يستطيع الوصول إليه هنا، حتى لو حاول. يجرع جلدُّه ما في كأسه بيد وبالأخرى ينفض القطرات عن إحدى الأوراق. (اخخذ هذه")، يقول آمرًا، وهو يمسك بالصن بالصفحة. ينحني هامنت إلى الأمام، لا يحرِّك قدميه، ويتناولها بأطراف أصابعه.
 منحنيًا: ضفدعٌ عجوزٌ حزينٌ جالسٌ على حصّ حصاة. (وهذه.") يناوله جدُّه ورقةُ أخرى .

ينحني هامنت إلى الأمام بالطريقة نفسها، عحافظًا على المسافة الضرورية. يفكِّر في أبيه، كم سيفخر به، كم سيسعد.

سريعًا كثعلب، يندفع جلُّه. كلُّ شيء يكدث بسرعة كبيرة إلى درجة أنَّ هامنت، في ما بعد، ليس على يقين من التسلسل الذي وقع فيه كلُّ شيء:
 إياه إلى الأمام، إلى الفجوة، إلى المساحة التي الـي قال لـي له ألبوه أن يكذر منها، واليد


 (هذا سيلقِّنك درسّا)، يقول جدُّه بصوت هادئ، (ابألَّا تتسلَّل خلف
الآخرين."

فاضت عينا هامنت بالدموع، كلاهما، ليست المصابة فقط. "أتبكي؟ كفتاة صغيرة؟ أنت فاسد كأبيك)، يقول جدُّه باشـمئزاز مطلقًا سر احه. يثب هامنت متراجعًا، لتصطدم قصبة ساقه بطرف أريكة الرَّدهة.
 كانت مشكلته دومًا. لا يستقر على حال. "

يعدو هامنت عائدّا إلى المنارج، إلى الشارع، يمسحِ وجهه، يُزيل الدَّمَ


 وتنسدل على عنق جودث- ويستلقي على الأغطية. ركلت نعليها اللذين

ير قدان مقلوبين مثل جر ابين فارغين إلى جانبها.
"(جودث)"، يقول الصبي لامسًا يدها. (هل تشعرين بتحسُن؟؟") يرتفع جفنا الفتاة. تحدِّق إلى شقيقها لحظةّ، كأنَّا من مسافة بعيدة، ثم

وجهها كو جهه على شكل قلب، جبهتها العريضة كجبهته حيث شعر ها الملوَّن بلون الذُّرة ينبت إلى الأعلى كشعره

 بينه| دقائق في الميلاد. إنها متشابهان، خر جا من الغشاء الجنيني نفسه. يطوِق أصابعها بأصابعه -الأظافر نفسها، شكل البرا البراجم نفسه، مع أنَّ براجمه أكبر، وأعرض، وأغلظه وأِها وياول التخفيف من وطأة فكرة أنَّ أصابعها زلقة وساخنة. يقول: (اكيف حالك؟ أفضل؟؟)




تنتظر ان أن تفقِسا . واحدة على عنقها، وأخرى على كتفها.
إنها تقول شيئًا، شفتاها تنفرجان، لسانها يتحرَّك داخل فمها.
(ماذا قلتِ؟") يسأل مائلأل أكثر .
تقول: (و جهك، ما الذي حلَّ بوجهك؟")
يضع يده على حاجبه، متحسِّسُا الانتفاخ هناك، دمٌ جديد رطب. يقول:

للبحث عن الطبيب. لن أتأخر .")

يكرِّر قائلا: : (ماما؟؟ إنها... إنها قادمة. ليست ببعيدة.")
إنها في الواقع تبعد أكثر من ميل.

لاَغنس قطعة أرض في هيولَندز، اكترتها من شقيقها، تمتد من المنزل الذي
 الكدح والانهاك. هنالك صفوف أعشاب وزاب وزهور ونبات وسيقان ينتهي بها الأمر إلى دعم الأغصان. حديقة آغنس المُعوذة، تسمِيّها زو جة أبيها مُقَلِّبًُ

حدقتيها.
معظم الأسابيع يمكن رؤية آغنس وهي تتنقَّل ذهابًا وإيابًا بين صفوف

 والبذور في حقيبة جلدية على خصرها.




 ضايق الخليَّه؟ أحد الأطفال، بعض الخرافـ الماربة، زوجة أبيها؟ تدسُّ يدها في القفير، متجهةً إلى الأعلى وإلى الأسفل، تحت حـلِ حافته، وخلال الطبقة المتبقية من النحل • إنها منتعشة في ثوبها تحت ظلا ظلا

 نحور كافٍ، سترى أنَّ شُفتيها تتحرَّكان، تغمغه|ن بأصوات وطقطقة خفيضة

للحشرات التي تحوم حول رأسها، وتحطُّ على رُدْنها، و تتخبَّط أمام و جهها. تُخرج قرصَ عسل من القفير وتقرفص لتعاينه. سططه مغطّى، يغصُّ
 شُكل قلوب صغغيرة. إنه مئات من النحل، عحتشد، متُشبِّث بقر صه، بغنيمته، بعمله.

ترفع حزمة من إكليل المبل المشتعل وتلوِّح بها برفق فوق القرص،
 فوق رأسها، سحابة لا حافات لما، شبكة محمولة في الهواء تتطوَّح وتتطوَّح.
 على شكل قطرة حذرة وشبه متردِّدة. بطيئة كالنُّسغ، مُذهَّبَة، عبقة برائحة
 يمتد خيط العسل من القرص إلى الإناء ويتّسَع ويلتف.


 تضع قرص العسل جانبًا، وتقف وهي تلعق أطراف أصابعها.
تنظر إلى أطناف هيولَندز المغطًّاة بالقُش، إلى يمينها ركام الغيّا الغيمة البيضاء في
 التفاح. من بعيد، يقود أخوها الأصغر الثاني الحراف على طريق الميل، سوطُ

 المتوحِّل المغطَّى بقشُور الطين. نحلة تحطُّ على وجنتها، فتبعدها. المِّ

لاحقًا وطوال ما تبقَى من حياتها، ستفگِّ؛ ؛ لو أنها انصرفت من فورها، لو أنها جمعت أكياسها ونباتها وعسلها واتخذت سبيلها إلى البيت، لو أنها



العمل على إغرائه للعودة إلى خلاياه، لربـا تداركت ما كان قادمًا.
لكنها لم تفعل. تمسح العرق عن جبينها وعنقها، تقول لنفسها ألا تكون حقاء. تضع غطاءً على الإناء الممتلئ، تلفُّ قرص العسل في وي ورقة نبات،
 يدوِّي ويهتز، تشعر بقوته، بفعاليته، كعاصفة قادمة.

الصبي هامنت، عهرول على الطريق، قريبًا من إحدى الزوايا، يتجنب


 يضرب كفلي همار، بكلبٍ يرفع بصره عن ما يأكل لينظر إلى هامنت وهر وهو يعدو. الكلب ينبح مرة واحدة بتحذير حاد، ثم يعود إلى الأكل . يصل هامنت إلى بيت الطبيب -سأل المرأة التي تحمل الطفل عن الاتجاهويقرع الباب بقوة. لـظةً، يلاحظ شُكل أهابعه، أظافره، فتُذَكِّرْ بـجودث، يقرع بقوة أكبر . يخبط، يرعد، يصرخ.
يُفتَح الباب على مصراعيه، ويظهر وجه امرأة نحيل متكدِّر. "اماذا


ضجيج كافٍ لإيقاظ الموتى. اغرب من هنا."٪ تهُّ بُإغلاق الباب، لكنَّ هامنت يشب إلى الأمام. يقول: ا(لا، أرجولكِ. أنا آسف يا سيدتي. أحتاج إلى الطبيب. نحتاج إليه. شقيقتي... ليست على ما يرام. أيمكنه المجيء إلينا؟ أيمكنه المجيء الآن؟"
تحسك المرأة الباب بعوة بيدها المحمرَّة، لكنها تنظر إلى هامنت باهتلام، بانتباه، كأنها تقر أ خطورة المثشكلة في ملاعحه. (إنه ليس هنا)"، تقول في النهاية.
(إنه مع مريض."
على هامنت أن يبلع بصعوبة. (امتى سيعود، من فضلك؟") يخفتُ الضغط على الباب. يخطو بقدم واحدة إلى داخل البيت وتبقى الأخرى خارجه.
(الا يمكنني القول." تنظر إليه من رأسه إلى أخمص قدميه، إلى القدم التي تتخطى عتبة بيتها. (ما عِلَّة شُقيقتك؟؟)
(الا أعلم.") يحاول أن يستعيد التفكير في جودث، في الشاكلة التي بدت عليها وهي ترقد على الأغطية، عيناها مغدضتان، بشرتها

تتجهُّم المرأة. ("حُمَّ؟؟ هل عليها دُبُول؟"
( دُبُول؟؟
(أورام. تحت ابلملد. على عنقها، تحت ذراعيها ." يَدِّق هامنت إليها، إلى غَضَنز البِلد الصغير بين حاجبيها، إلى حافة
 اللِّلكيَّة المنسدلة إلى الخلفـي يفكِّر في كلمة "ادُبول"، في نغمتها النباتية

الغامضة، وكيف يكاكي وقعُ صوتها المنتفخ الشُيءً الذي تصفه. ذعٌٌ باردٌ يتدفَّق في صدره، مغلِّفًا قلبه بصقيع سريع مفرقِع.
يشتد تجهُّم المرأة. تضع يدها على صدر هامنت وتدفعه إلى الحلف، خارج منز لها.
 بإغلاق الباب، لكنها تقول عبر الشق الضيق، ليس بقسوة: السأبلغ الطبيب

 الآن. لا تقف في طريق العودة.) بعد تفكير لاحق تضيف: (احفظك الرَّبُّ.)" يعدو عائذاً . يبدو العالم أفظع، الناس أصخب، الطرقات أطول، زرقة السلء تومض بعدوانية. الفرس ما زالت واقفة عند العربة، الكلب منكمشر
 ما تعنيه، ما تدل عليه.

قطعًا لا، يفكِّر، وهو ينعطف نحو شارعهم. لا يمكن. لا يمكن. ذاك لك الشيء -لن يسمِّيه، لن يسمح للكلمة بأن تتشكَّل حتى في رأسه - لم يُعرف في هذه البلدة منذ سنوات.
يعرف أنَّ أحدهم سيكون في البيت في الوقت الذي يبلغ فيه الباب

 هناك.

دون أن يعلم، مرَّ بالخدادمة، وجذَّيه، وشقيقته الكبرى في طريقه إلى منز ل

ماري، جدَّته، كانت قادمة عبر زقاق قرب النهر لتسليم طلبات، وهي



 سريعًا في آخر الزقاق: "امهه| حاولت فلن أستطيع أن أعرف، لماذا لا يمكنكِ
 الذين يدفعون أكثر، وشيء من اللطف لا يضير ـ والآن، إنني أعتقد حقًّا...
 مقطوعة، فكَّرت تار كةً صوت جدَّتها يتلاشى خلف تنهُّرِها، وخلف مشهُد قطعة من السلاء تخترق سطوح المباني. كان جون، جدُّ هامنت، بين الر جال المجتمعين خارج مبنى البلدية. غادر
 موليًا هامنت ظهرَه عندما كان الصبي يعدو بحثُّاعن الطبيب. لو أدار الصبي

 إلى حانة ما.

لم يُدْعَ جون إلى هذا الاجته|ع، لكنه سـمع عنه فجاء أمأُغ في اللحاق




الرجال الذين عرفهم سنوات، وعرفوه، الذين يمكنهم أن يشهدوا على
 طرْفِ من البلدية وسلطات البلدة. كان ذات مرة مساعد عُمْدة، تم عضو ألموًا


 يعيش على ما يرسله ابنه الأكبر من نقود من لندن (وأيُّ شابٌّ مثير للغيظ كان! يتسكَّع في ساحة السوق مُبِدِّدا وقته، مَن كان يِسب مِ أنه سيصل إلى أي شيء؟).
ما زالت تجارة جون مزدهرة، إلى حدٌ ما، لأنَّ الناس بحاجة إلى إلى القفافيز
 الصوف، وعن استدعائه للمثول أمام المحكمة لعدم ارتياده الكنيسة، وعن الغرامات المفروضة عليه بسبب إلقاء القم|مة في الشارع، فليكن ـ بوسع جون





 نجاحه، وانتصاراته، ودعواته للذهاب إلى حانة، أو لتناول العشاء في منز لـا لها يهزُون رؤوسهم من بعيد، ويعرضون عنه. أحدهم يربُت ذراعه قائلْا: آه يا جون آه.

لذا يقصد الحانة وحده. بعض الوقت فحسب. لا حرج في أن يكون

الر جل برفقة نفسه. سيجلس هنا، في الضوء المعتم كضوء الغسق، أمامه على المائدة عَقِبُ شُمعة، ويرافب الذباب الضـال حائمًا في ضوئها.

ترقد جودت على السرير، وتبدو الجدران كأنها تتراجع منتفخة إلى



 الأسود يتلالألأ وينكسر . وجهها وصدرها ساخنان، ملتهبانان، يغطيها عرق

 والأعمدة الأفعوانية، والسقف المتحرِّك، تغمض عينيها.

حالما تفعل ذلك، تصبح في مكان آخر . في أماكن عديدة في آذٍ واحد.

 جودث، بل تبقى متخشِّبةً ومستقيمة. على جودث أن تتشبَّثْ بها بقوتها
 المرج الطويلة ومع كل خطوة تهتز يدها في يد جودث لور. إذا أفلتتها جودث، فقد تغوص تحت سطح العشب. قد تضيع، ولا يُعُر عليها أبدًا. من المهم -بل من الضروري- أن تتسبَّث بهذه اليد. يجب ألَّلَ تفلتها أبدًا. تعلم أنَّ
 الناضجة. يثب عبر المرج أمامهها، كأرنب بري، كمذنَّب.

ثم تدخل جودث في حشُد. الوقت ليل، بارد، وهج الفوانيس يخترق الظلمة المتجمدة. تحسب أنه عيد تطهير العذراء. إنها في حشد وفوقه أيضًا،
 دسَّت يديها في شعره. شعره كثيف أسود، كشُعر سوزانا. ينقر خِنصَرُها ونا القرط الفضي في أذنه اليسرى. يضحك من من هذا -تشعر بدويٍ ضحكه،
 بظفرها. أمُّها هناك؛ وهامن

أبو ها لتر كب فوق كتفيه: فقط هي.
ثمَّة ضوء شديد السُّطوع. المجامر متوهِّجة ومضطرمة حول منصة خشببية ترتفع إلى مستوى ارتفاعها هي، هناكّ، على كتفي أبيها. على المنصة رجلان، يرتديان ثيابًا ذهبية وحمراء اللون ابيُدُب وشُرائط كثيرة، يعتمران

 فينقلب هذا على يديه ويمسك بالكرة بين قدميه. يفلت أبوها كاحليا ليصفِّق فتتشبَّث جودث برأسه. تخشى أن تسقط، قد تَيل إلى الور الواء، وتقع من كتفيه على المشُد الهائج المائج الذي تفوح منه رائحة قشور البطاطا والتبغ والعرق والكستناء. صياح الرجل يذعرها لا لا تحب المجامر، لا لا تلا حواجب الرجلين المتعرِّجة، لا تحب أيَّا من هذا أبدًا. تبدأ بهلدو و في البكاء، فتنهمر الدموع على وجنتيها لتستقر كلآلئ على شعر أبيها.

لم تعُد سوزانا وجدَّتُا ماري إلى البيت بعد. تقف ماري للتحدُّث إلى امر أة من الأبرشية: تتبادلان عبارات الإطراء والعتاب، وتربت إحداهاهما

ذراع الأخرى، لكنَّ سوزانا لا تُخدَع. تعرف أنَّ المرأة لا تحب جدَّتَها، أنَّ
 وهي تكلِّم ماري، زوجة صانع القفافيز الذميم. تعرف سوزانـانـ أنَّ من كانوا

 البلدة عن التظاهر بالكياسة وأخذووا يمضون في طري




تستلقي جودث وحيدة على فراشها، تفتح عينيها وتغمضها. لا تستطيع إدراك ما حلَّ بهذا اليوم. في لحظة ما كانت وهامنت
 الحطب ومسـح المائدة وهامنت يؤدي واجبه المدرسي- ثم، فجأةُ، شعرت

 كلِّه. وهي الآن على هذا الفراش ولا ولا فكرة في ذهنهاعن كيفية ولمية بجيئها إلى هنا، ولا عن المكان الذي ذهب إليه هامنت، ولا عن وقت عودة أمّها، ولا عن سبب عدم وجود أحد هنا.

في السوق تنفق الحنادمة وقتًا طويلُا في اختيار اللبن الذي حُلِب في وقت
 السَّطل . أوه، تجيب الملادمة، وهي تسحب المقبض . ألن تعطينيه؟ أعطيكِ ماذا؟ يقول بائع اللبن رافعًا حاجبيه.

تنتهي آغنس من جمع عسلها وتأخذ جرابًا وإكليل الجبل المشتعل وتتجه إلى حشد النحل . ستكنسه إلى داخل المِراب وتعيده إلى الحلية، لكن بلطف،

الأب على بعد يومين ركوبًا على الخيل، في لندن، وفي هذه اللحظة تحديًاً، يسير بخطى واسعة عبر بوابة بشَّ فطيرة من الفطائر المُحلَّاة المسطُّحة الحـالية من الحميرة التي تُباع في الأكشاك
 وغداؤه من الفطيرة لم يشبعاه. إنه حريص على ماله، يبقيه قريبًا منه، ولا





(1) الغروت: فطعة نقد بريطانية قديمة. (المورد الأكبر) )

الفطيرة المُحلَّاة، في منتصف النهار، ضرورية.

منذ مغادرتَا المنزل. والد هامنت يستمع على نحوِ متقطُع فقط إلى ما ما
 يُكفَظ. إنه يفكِر بدلُا من ذلك في طريقة وصول أشعة الشُمس إلى الأسفل،





 المالك وشكو اهن.

وهامنت؟ يدخل من جديد إلى المنزل الضيِّق المبني في فجوة، في فراغن


 الباب ينغلق خلفه. ينادي، ليقول إنه عاد، إنه في البيت. يقف منتظرٌا ردًّا، لكن لا شيء هناك: الصمت فقط.

إذا وقفتَ أمام النافذة في هيولَندز ومددتَ عنقك من الجانب، سيكون مكنُّا رؤية طَرَف الغابة.


 من الهواء، من التربة نفسها التي تغنِّيها.

ذات صباح في مطلع الربيع، قبل عَذْو هامنت إلى منزل الطبيب بخمسـة
 شُاردًا يجذب القرط على أذنه اليسرى. ير قب الأشجار. ـ حضور ها المُشترك، مصطفة كا هي، محاذية طرف المزرعة، تعيد إلى ذهنه الستارة الحلفية في

 قد ولَّت، بأنهم الآن على أرض مشَجَّرة، غير محروثة، وربا غير مستقرة. يظهر غَضَّنٌ طفيف على وجهه. يبقى أمام النافذة، أطر اف أصابع يده تستحيل بيضاء من الضغط على الز جاج
 الربيع الصافية واخضرار الغابة الغض. يبدو اللونان كأنها يتصارعان، يتنافسان على السيادة، على الحيوية: الأخضر مقابل الأزرق، أحدهما ضد

الآخر. الأنعال اللاتِينية التي يردِّدها الصَّيَّانَ تغمره، تخترقه مثلم تخترق





 للككلمات المُرنَّمة بالاندماج في غشـاوة سمعيَّةَ تَلأ الغرفة، لتبلغ مباشثرة


 المتكرَّر كأنه يككُّ جدران الغرفة، كأنَّ الكللات نفسها تسعى إلى المروب.

 الذي كان يملك المزرعة. كان الفلاح رجلألا عريض المَكْكِيبن، يعلِّق على




 متأخِّر من الليل، حين خال أن لا أحد يستطيع سماعه (المعلِّم بارع جدًّا في في اسراق السمع): ألا ترين؟ لن تعرف الأرملة، أو أنها إن عرفت، لن لن جَرئ على المجيء وطلب الوفاء بالوعد، ولا ذلك الابن الأكبر الأبله الضخم.

يبدو، مع ذلك، أنَّ الأرملة أو الابن قد فعل ذلك تحديدًا ولذذا التدبير
 علاقَة بُُحنة من جلود


 المهموس بالصياح الصارٍ النَّكِد لإدموند، أصغر أطفالها.



 القفافيز . لأيِّ غرض آنر آخر يمكن أن يريدها والدُه، صانعُ القفافيز الأنجح في البلدة؟

ثمَّة دَين أو غرامة ووالدهما لا يستطيع دفعها (لن يدفعها؟؟)، وأرملة
 قواعده اللاتينية، دماغه. مرتين كل أسبوع، قال له أبوه إنَّ عليه أن يسير ميلُ أو نحو ذلك، بمحاذاة الجلدول إلى هذا البيت الريفي المنخفض، المِّ المحاط بالخراف، حيث يُبب أن يدرِّس الصِّبية الصغار.
 إلى المعمل ذات مساء، وأهل البيت يستعدون للنوم، ليخبره بأنه سيذهب

 يمسحان الأدوات ويلمِّعانها استعدادًا لليوم التالي. لا تقلق، قال أبوه. كلُّ

ما تحتاج إلى معرفته هو أنك ذاهب. أجاب الابن: وماذا إن لم أكترث للأمر؟

 هزًّا طفيفًا. ستذهب، قال أبوه أخيرًا، وهو يضع الحرقة، وهن وهذه نهاية الأمر. الرغبة في دفع نفسه بعيدًا عن هذين الشُخصين، في الـُروج من الغرفة،





 حصان مغناطينًا. طالما همل بداخله الإحسـاس بيد أبيه الغليظة وهي تقبض




 في دقائق الضرب الطويلة.






ليستكشف ما هو غخبَّأ، أصبح هذا الابن الأكبر خبيرًا في قراءة أمزجةَ أبيه وملاعحه. كان باستطاعته أن يعرف إذا ما كان سيتعرَّض للضرب من


 هذا قد يكون عذرًا يسعى إليه الأب.

في العام الماضي أو نحو ذلك، طالت قامة الابن، أطول من الأب: إنه
 من المدبغة وإليها، حاملُّ أجرِبَة البِلود أو القفافيز المكتملة على ظهره،
 أبيه قد تضاءلت في الآونة الأخيرة. كانت هناك كـظة منـد عندما خرج الأب من معمله في وقت متأخًّر في المساء ليجد ابِّ ابنه في الرُّواق،











المرة الأخيرة التي تضربني فيها.

وإذ يقف أمام نافذة هيولَندز، تبدو الحاجة إلى الانصراف، إلى التمرُّد،
 يستطيع أكل شيء من الطبق الذي تركته لـ له أرملة الفلاح، لأنه مفعّمٌ جدُّا بالرغبة في الانصراف، في الابتعاد، في نقل قدميه وساقيه إلى مكا مكان آخرى، بعيدًا جدًّا عن هنا قدر استطاعته.
 المضارع. يوشك أن يلتفت ويواجه تلميذَيه عندما يرى شخصًا يُ يبرز من بين الأشجار.



 مكبوحًا، جسده يتهايل مع حركة رفيقه، شريكه. يتخيَّل المعلًّم هذا الشُخصى، هذا الشابَّ الذي يروِّض صقرًا



 القبعة، جبهةُ مقوَّسة، نَفْرَا أحمر متمتئُّا


 طرف البيت، وتختفي.

يعتدل في وقفته، يتلاشى عبوسه، يتشَيَّل ابتسام فوق لـيته الحفيفة.
خلفه، يرين الصمت على الغرفة. يذكِّر نفسه: الدَّرس، الصَّبَّيَّن، تصريف الأفعال.

يستدير . يقوِّس أصابعه، متخيَِّّلا ما ينبغي أن يفعله المعلِّم، مثلمل فعل معلِّموه في المدر سة منذ وقت ليس ببعيد.
(اعظيم")، يقول لهم).
ينظران نحوه، كنباتٍ يتجه صوب الشُمس. يبتسم لو جهيهـا الناعمين
 يتظاهر بأنه لا يرى الأخ الأصغر وهو يور يعبث بعصا مشذَّبة تحت الطاولة، والأكبر وهو يملأ لو حه بأشكال حلقات متانكرِّرة.
(اوالآن)، يقول لمل،، (أريدكا أن تترجما العبارة الآتية: اشكرًا لك يا سيدي على رسالتك اللطيفة.)" (II)
يبدآن بالانكباب على لوحيهه، الأكبر (والأغبى، يعرف المعلًّم) يتنفَّس



 ابنَي راعي خر اف ليتعلَّلم التصريف وتر تيب الـيب الكلمات.

ينتظر ريثما ينجز الولدان نصف هذا التمرين قبل أن يقول: الما اسمم تلك الفتاة الحادمة؟ تلك التي تحمل الطائر؟"
يرمقه الأخ الأصغر بنظرة مباشرة صريكة. يبتسم له المعلِّم. يفخر بنفسه بأنه بارع في الادٍّعاء، في قر اءة أفكار الآخرين، في تكهُّن الطريقة التي

سيقفزون بها، ما الذي سيفعلونه تاليًا. الحياة مع أبٍ حاد الطَّنُع تشحذ هذه المهارات في سنٍ مبكرة. يعرف المعلم أنَّ الأخ الأكبر لن يخمّ الِّن القصد من

(اطائر؟") يقول الأكبر سنًّا (اليس لديها طائر .") ينظر إلى شقيقه. (أليّس
كذلك؟"
"لإ؟" يدرك المعلم نظر اتها الخاوية. لخظةً، يرى مرة أخرى ريش الصقر
الأغبر المرقَّش. "لعلَّني غخطئ."
يقول الأخ الأصغر على عَجَل: ("تلك هَيتي التي تعتني بالمنازير
 بهرُّ المعلِّم رأسه. ("بلى إنه كذلك حقًّا.") "

 حيث امتدادها يلاقي طرف الغابة. ما من فتاة تُرى. أيمكن أن تكون تلا تلك دجاجة على ذراعها الممدودة؟ يشكُ في ذلك فـك

في وقت تالٍ من ذلك اليوم، بعد انتهاء الدَّرس، يسير المعلِّم حول ناحية البيت الخلفية. كان ينبغي أن يسلك النَّرب المّا المؤدي إلى البلدة، ليبدأ المسير


 في يده، أن يشُعر بتعرُّجها المعقوص الحريري ينرّلقَ بين أصابعه. يرفع نظره

إلى نوافذ البيت وهو يشقُّ طريقه سائرّا حول البِدران. قطعًا لا عذر له في أن

 الفلاح. حتى هذه الفكرة لا توقف المعلِّمْم

 المطر على سطح البيت القشي العالي. الضوء يبدأ في الانتحسار عن السم|ء،
 الأرض بِدَأَب، تئنُّ بهدوء لنفسها.

يفكً في الفتاة، في ضفيرتها، في صقرها. هي ذي وسيلة للتخفيف من عبء هذه الزيارات الإجبارية تعرض نفسها الآن عليه. هذا العمل مع



هذه الحظائر أو الأكواخ.
لا يخامره الشَّك، ولو لحظة، في أنَّ تلك المرأة التي رآها هي في الحقيقة ابنة
البيت الكبرى.
لها سُمْعَةٌ سيِيّة ما في هذه الأنحاء. يقال إنها غريبة الأطوار، مكسوسة، غير مألو فة، ربا معتو هة. سمع أنها تجوب الطرقات الملفية والغابة كا تشا تشاء، لا لا ير افقها أحد، تجمع النبات لتصنع أدوية مُريبة. من الحـكمة ألَّا يصادفها المرء،


 لا بدَّ أنَّ أباها كان يَبُّها، لأنه ترك لها مَهْرًا ضخخًا في وصيته. و قطعًا ليس

أي شخص سيرغب في الزواج بها. يقال إنها شديدة المجوح بالنسبة إلى أي

 يأتي ذكر هذه الفتاة في حديث ما.
 الحاجبين، عرجاء، شعرها غخطَّط بالرَّمادي، ثيابها متلبِّدةٌ بالطين ووروق الشُجر . ابنة ساحرة غابات ميِّة. تمشي بعرج، تغمغم لنفسها متلمِّسِة ما

بداخل حقيبتها المحمَّلة بلعناتها وأدويتها.
نظر حوله، إلى الظل في جانب زريبة الخنازير المُحتجِب عن الريح، إلى

 على مَسْلَك. ينظر خلفه إلى نوافذ البيت، إلى أبواب الحظِيرة حيث الماشِية
 تُشْتِتُ انتباهَه عن التفكير في الأخت الساحرة المجنونة حر كةٌ إلى يساره:

 تامًا، أمامه، كأنه استدعى حضور هـا بالفكرة و حدهـا

يسعل في قبضة يده.
يقول: (اعِمْتِ مساءً).
تلتفت. تنظر إليه لِظةُ، ترفع حاجبيها، قِليُّلْ جدًّا، كأنها رأت بَكْرَة أفكاره، كأنَّ رأسه شفَّف كالماء. تنظر إليه من رأسه إلى أثمص قدميه. "سيِّدي"، تجيب بعد حين بانحناءة احترام طفيفة. (ما الذي يأتي بك إلى

هيولندز؟"
صوتها بِيِّن، حَسَنُ النَّغْمَة، فصيح. له تأثير فوري فيه: تسارع في نبضه،
حرارة في صدره.
(إنتي أدرِّس الصَّبيَّين هنا"، يقول. (اللاتينية.")
 أديبٌ وممَّفَف. تُنَّى لو استطاع القول: ليس ريفيًّا مَن يقف أمامكِكِ يا سيِّدتي،

ليس فلاحُا فحسب.




 لكنَّ جسدها وقوامها يملآن تلك السترة على نحوِ أنتوي جليّ. يقرَّر المعلِّم أنَّ الجر أة أفضل نَهْجِ هنا. (هلَّا أريتني... طائرَّكِ؟" تعبس. (طائري؟") (رأيتكِ في وقت سالف تخر جين من الغابة، أليس كذلك؟ مع طائر على ذراعك؟ صقر . طائر آلِير ..." "
 تخبرهم"، تشّير إلى المزرعة، (أتفعل؟
 إنك رأيتني؟ إنني خرجت؟ جانِّ

يبتسم المعلًّم. يخطو نحوها. "لن أتحدَّث عن الأمر أبدًا")، يتمكَّن من القول على نحوٍ رائع ومُواسِ. يضع يله على ذراعها. (الا تقلقي." ترفع نظرتها فتلاقي نظرته. ينظر أحدهما إلى الآخر عن قربـ
 رموش طويلة سوداء. بشرة شاحبة ونمش على الأنف وعظمتي المتي الو جنتين.



 يستطيع إبعاد يده دون جَذْبٍ قوي، حتى لو أراد. قوَّها مدهشُة، ويجدها

ميّرة على نحوٍ غريب.
"أنا...") يبدأ دون أن تكون لديه أدنى فكرة إلى أين ستذهب هذه الجملة،
وما الذي يريد قوله. (هل أنتِتِ...")

 "أردت أن ترى طائري"، قالت، كلها جِدٌّ وجدارة الآن، وهي تأخذ


الداخل ويتبعها مبهورًا.
إنَّه مكانٌ صغيرٌ، معتمٌ، ضيِّق، رائحته جافَّة ومألوفة. يتنشَّقَ رائحة

 نَفْحَة إكليل الجبل الرَّقيقة. يوشـك أن يمدَّ يده إليها مرةً أخرى. كتفُها،

خصرُ ها، قريبان إليه على نحوق مُعْنًّب، ولِّعساها ستحضره إلى هنا، حقًّا، إن لم تكن تفكِّرِ هي أيضًا في ...
"(تلك هي"، تهمس، بصوت مُلِحٌ و خفيض. (أيمكنك أن تر|ها؟") "امَن؟" يقول، وقد شُتّه الحْصر، وإكليل الجمبل، والرُّفوف من حوله، التي أصبحت أوضح في العتمة إذ أخذت عيناه تألفان الظالام. (ماذا؟") (اصقري"، تقول وتتقدَّم إلى الأمام، فيرى المعلم في الطرف البعيد من



 يبدو أنه مُكوَّنٌ بلا شـك من عنصر آخر، من الريح أو السماء أو ربـا حتى

الأسطورة.
"(ربَّاه!" يسمع نفسه يقول، فتلتفت، وأوَّل مرةٍ تبتسم.
"إنها عوسق") تغمغم. (أحد أصدقاء أبي، كاهن، وهبني إياها وهي ما زالت فَرْخًا. أُخر جها لتطير معظم الأيام. لن أخلع برقَ برقعها الآن، لكنها تعرف أنك هنا. ستتذكَّرُك.")
لا يشُكُ المعلِّم في ذلك. مع أنَّعيني الطائر ومنقاره يغطيها برقع صغير مصنوع من الجلد -أجلد خروف هو أم لعلَّه جلد ماعز صغير ؟ يُ يجد نفسه يتساءل فينزعج- ينتفض رأسه ويدور مع كل كلمة يقولانها، كل حركة


يكمن خلف ذلك البرقع.
"اصططادت فأرين اليوم"، تقول المرأة. (وفأر حقل. إنها تحلِّق"،، تقول
 يطوِّقه بيده بقوة تضاهي قوة لمسها، عحاولًا جذا جها نحوره (اما اسمك؟") يقول.

تبتعد، لكنه يمسكها بقوة أكبر.
((لن أقول لك.")

(استقولين.")
t.me/soramnqraa
("أفلِتني.
("أخبريني أولا. .)
(وبعدها ستفلتني؟"
"أجل."
("كيف أعرف أنك ستفي بوعدك، أيها السيِّد المعلِّم؟") (إنني دائزً) ما أفي بوعودي. أنا رجل يكظظ العهد.")
("مثلم) إنك رجل له يَدَان. أفلتني. أقول لك؟"
(اسمك أولاً.)
("وبعد ذلك ستحرِّرني؟")
("أحسنًا جدًّا.")
(آنَ) تقول، أو يبدو أنها تقول في الوقت نفسه الذي يقول فيه: "يجب أن
أعرف."
"آن؟؟" يكرِّر مدهوشُا، الكلمةُ مألوفة لكنها في الوقت نفسه غريبة في



 كيّيرًا من أن يذهب إلى الأرض هكذا، وحيدًا.
تستغل الفتاة الصقَّارة ارتباكه الوجيز لتبعده علمد عنها


 المألوفة هنا. ("تفاح"، يقول.
تطلق ضَحِكُا قصيرًٍا عبر المساحة بينه|، يداها مستقرَّتان على الرَّف خلفها، والصقر إلى جوارها.
"(إنه خزن التفاح."
 إلى ذهنه عددًا من الصور البعيدة: أُور اقُا ساقطة، عشبّا نديًّا، دخان خشَب، مطبخ أمّه.

تبتسم، شفتاها تتقوَّسان على نحور يثير فيه المِنون والبهجة، كليهها في آن
واحد. تقول: (اذلك ليس اسمي").

ينزل التفاحة بغضب زائف، بارتياح جزئي. (قلتِ لي إنه هو .") "لم ألقُق .
(قلتِ.")
"لم تكن تسمع إذًا.")

يلقي التفاحة نصف المأكولة جانبٌا ويدنو منها.
"(الن أفعلن." الآن.")

يضع يديه على كتفيها، ثم يترك أطر اف أصـابعه تجتاز ذراعيها، وير اقبها وهي ترتعشُ من لمسته.
يقول: استخبرينتي حينها نتبادل القُبَل ."
تميل بر أسها جانبًا. تقول: (امتغطرس، ماذا لو لم نتبادل الفُبَل قطُّ؟)|
"لكنتا سنفعل."

مرةً أخرى، يدها تجد يده، تقبض أصابعها اللحم الني بين إبهامه
 بوجه خاص، امر أة تحاول فكَّ شفرة شئ مـئ ما، تحلُّ شيئًا ما.
"(همم"، تقول.

يسأل: (اما الذي تفعلينه؟ لِإتَسكين بيدي هكذا؟") تعبس ناظرةً إليه مباشرة، على نحوٍ فاحص.
(اما الأمر؟" يقول، وقد أقلقه فجأةً صمتها، تركيزه ها، قبضتها على يده. يستقر التفاح في أخاديده من حولمل|. يجلس الطائر ساكنًا على جُثمه مُصِيخُا

تَيل المرأة نحوه. تفلت يده التي يُسُّ مرة أخرى بأنها عارية، مسلوخةَ،


(إنه آغنس"، تقول. وهذا الاسم يعر فه أيضًا، مع أنه لم يقابل شُخصًا

 يمسَّها. آن-يس . آغن-يز . على المرء أن يميل في المقطع الأول، ثم يقفز إلى

الثاني.
تنزلقَ من الفسحة بين جسده والرُّفوف. تفتح الباب والضوءُ وراءه الما أبيض باهر، غامر . ثم يصفق الباب خلفها ويبقى هو وحده، مع الصقر، مع التفاح، مع رائحة الحشُب والحريف، ورائحة ريش الطائر ورلحمه الجلافة.


 تصدمه فكرة. ألا يقال أنَّ ابنة العائلة الكبرى تربِّيِّ صقرًا؟

كانت هناك حكاية في هذه الأنحاء عن فتاة عاشت على طرفٍ من أطر اف الغابة.

يقول الناس هذه الكلملت بعضهم لبعض: هل سمعتَ عن الفتاة التي عاشت على طرف الغابة؟ وهم يجلسون حول النار ليلًا، وهم يعجنون
 يمضي سريعًا، تهلِّئ طفلًا شكِيسًا، تصر فـ آخرين عن هموهم على طرف من أطر اف الغابة، فتاة. ثمَّةَ وعلٌ من الراوي للمستمع غنفيٌّ في ذلك المَطْلْع، مثّل ملحوظة مدسوسة في جيب، تلويحٌ بأنَّ شيئًا على وشك المحدوث. أيٌّ شخص على على مقربة سيلتفت ويصيخ السمع، ويكون عقله قد بدأ يرسم صورة للفتاة، ربـا شاقَّةً طريقها بين الأشجار، أو واقفةُ بجانب حائط الغابة الأخضر. ويا لها من غابة! كثيفة، وارفة بجنونٍ، يتشابك فيها العُلَّيّْ واللَّبلاب،





همهمةٍ باسمك تقول: هنا، تعال هنا، تعال من هذا الطريق.
الأطفال الذين عاشوا قرب الغابة كانوا يُوجَّهون منذ نعومة أظفار همم





المُلتفَّة، وأعل|قها الرطبة والمتشابكة. قيل إنَّ كلب صيد، كان غخلوقًا بديعًا
 مرةٍ أخرى قطُّ. تبع وميضَ الحيوان الأبيض فأطبقت عليه الغابة، ولم تطلقه

كان الناس الذي يُضططُرُون إلى عبور الغابة يتوقَّفون للصالاة، هناك مذبح، صليب، حيث يمكنك الوقوف لتضع سلامتك بين يدي الرَّبّ،
 وطريق ساكني الغابة أو جنَّاتها أو مخلوقات أوراقَ الشُجر . قال بعضهم إنَّ
 آخرون بقوى الظالام: في جميع أطراف الغابة كانت هناك ملك مزارات حيث ربط



لتهبهم عبورًا آمِنًا.
إذ̉ا، في بيت على طرف من أطر اف الغابة مباشرة، سكنت الفتاة وشقيقها الصغير. يمكن رؤية الأشجار من النوافذ الخلفية وهي تطوِّح رؤوسها
 الفتاة وشقيقها وهما يشُعر ان بجذب الغابة، بقوَّتها المُغرية. اعتقد الناس الذين عاشوا في القرية زمنًا طويلًا أنَّ أَمَّ الفتاة خر جـت من من


فافترقت عن بني جِلْدَتِها، أو لعلَّهِا كانت شيئُ آخر .
لم يعرف أحلـ ـ ذهبت الحكاية إلى أنها ظهرت في يوم من الأيام وهي تفرِق
 يستطع المزارع الذي صادف أن كان واقفًا هناك يراقب الم خرافه أن أن يشيح

بنظره عنها أبدًا. التقط أوراق الشُجر من شعرها والـحلازين من ثوبها. نفض الغُصينات والطحالب عن رُدْنَيْها، ومسح الطين عن قدميها بالماء. أخذها إلى بيته، وأطعمها و كساها وتزوَّجها، وبعد مدة ونِّها وليست بطويلة رُزِقا طفلة. في هذه المرحلة من الحكاية، عادةٌ ما يوضِّح الرُّواة بأنه لم توجد امرأة قُطُّ مشغوفة بطفل إلى هذا الحد كهذه المر أة. كانت تربط الطفلة إلى ظهر هِها وتحملها أينها ذهبت، وهي تجول حول بيت المزرعة على قدميها العاريتين، حتى في أبرد أيام الشُتاء. لم تكن لتضع الطفلة في مَهْن، حتى في الليل، بل


 البيوت المجاورة يتهامسن، ويتساءلن كيف يطيق الرجل الألا الأمر ـ ولمعر فتهن أنَّ الأم الجِديدة كانت نفسها بلا أم، أو بدت كذلك، جا جاءت هؤلاء النسوة
 والطريقة الأفضل لرفو الثياب، وكيف ينبغي أن تضع قلنسوة لتغطي شعرهـا
الآن وقد تزوَّجت.
 الطريق بشعر مكشوف ومنسدل على كتفيها. حفرت قطعة أرض خلم خارج

 تتحدَّث إليه هو أرملة عجوز عاشت على الطرف القصي من القرية. غالبٌا ما أمكن رؤيتها تتبادلان أطر اف الحديث في حديقة الأرملة الصغيرة المُسوَّ جّة،



أعشاب الأرملة.

 كبيرتين بـا يكفي للمسّي. فعلت المرأة كا فعلت من قبل، ولما وربطت الصبي


إلى جانبها.







 الجهيض ويضعنه بين ذراعي الجثمان.
جلست الفتاة الصغيرة تراقب، ظهرها إلى المائط، قدماها مطويَّان



 الكثيرون انتز اعه منها. يصعب مساعدة طفلة كتلك الطفلة، قالوا، يصعب أن تَمل لها أي شعور . الشخص الوحيد الذي سمحت له بالاقتراب كان الأرملة التي كانت

صديقة عزيزة لأمِّها. جلست الأرملة على مقعد بالقرب من الطفلين، ساكنةً تَامًا، في حِجْرِهِا صحن طعامِامْ بين حين وآخر، كانت الفتاة تسمح للمرأة بوضع بعض اللُوق(1) في فم الصبي بالملعقة.





 والآن، قد يكون صحيحًا أو غير صـحيح أنَّه قبل مرور شُهرٍ على وجود جوان في المزرعة بدأت تشُكو الفتاةً إلى كل شخص يستمع إليها. كانت
 رأسها، كمسكةُ بيدها. باغتتها وهي تدسُّ في في جيبها شُيئًا وَضَـَحْ عند المعاينة أنه
 ومَن غيرها سيضعها هناك؟ ؟

لم تعرف نساء القرية ماذا يقلن أو ما إذا كان عليهن تصديقها، لكنَّ العديد

 الفتاة كانت طفلة فحسب، طفلة صغيرة جدًّا، فكيف يمكن أن تكان أنون قادرة على الإتيان بأفعال كهذه؟

لعلَّك تظنّ أنَّ جوان ستّراجع، ستترك المزر رعة وتعود إلى عائلتها. لم يكن


أمرًا هِينِّا جدًّا أن تردعها طفلةٌ شققيَّةٌ صعبةُ المراس. قاومت بشر اسة، دلَّكت




الأجسام، مثلها، مثل الأب
بعد زفافها، كفَّت جوان عن شَكْوْ الفتاة إلى الناس، فجأةُ كأنَّ أحدًا خاط


عائلتها، في بيتها الريفي، لا ثيء أبدًا.

بطبيعة الحال، شاع نبأ فدرات الفتاة المنارقة. جاء الناس تحت جُ جُنْح الظلام. عندما كبرت الفتاة وجدت وسيلة ليوافق طريقُها طريقَ أولئك الأشخاص الذين يحتاجون إليها. كان معروفًا في المنطقة أنها كانت تسير في عيط الغابة، عند أطراف الأشجار، في الأصيل المتأخر، في المساء الماء الباكر،


إذا سألتها، ستخلع الفتاة -وقد غدت امر أة الآذ- قَّاز الصَّقَّار وتسك



 صاح، كأنه يِيذّر . قال الناس إنَّ اسم الفتاة كان آغنس.

هذه هي المكاية، أسطورة طفولة آغنس．هي نفسها قد تروي حكاية
أخرى．
في المخارج، كانت هناك الخُراف ويجب إطعامها وسقيها والاعتناء بها مهما كان الأمر ．يجب إدخالها وإخراجها ونقلها من حقل إلى آخر ．

في الداخل، كانت هناك النار ولا يجب تركها تخمد．يجب تغذيتها مرارًا
 وكانت الأم نفسها شيئًا زلِقُا، لأنه كانت هناك أمٌّ، وكان هان ها كاحمان رفيعان قويَّان على قدمين عاريتين．هاتان القدمان اسودَّ أَمصهها، وكانـانـانـا تسيران في اتجاه ما تُم في آتجاه آخر على البلاط المان
 الأشجار والغصينات والطحالب．كانت هناكُ يلّ أيضًا، تُسك بيد آلغنس


 هذا سنجاب، واختفى في أعلى الجذع ذيلُ زاهٍ ضارب إلى الحُمرة، كأنها

 الأغصان، تهزّ ها بيديها القويتين فتسقط عناقيد من لآلئ حمراء يخالطها سوادي شققيقها، بارثولوميو، بعينيه（لواسعتين المدهوشتين وأصابعه التي تتفتَّح كنجوم بيضاء، كان يركب محمولًا على صدر أمٌّها، فيحدِّق كلٌّلٌ منهـا إلى

وجه الآخر وهما في الطريق، تتشابك أصابعها فوق عظمتي كتفي أمِّها

 جنب في صندوق، وجهاهما الأخضر ان الفارغان يِدِّقان بئقة إلى السقف. ثم رحلت هذه الأم وكانت هناك أخرى مكانها قرب النار، تغذِّيا



 اسم، "جوان")، جعل آغنس تفكِّر في كلب نابح. تناولت سِيِّينًا وقصَّرت شُعر آغنس قائلة إنها لا تملك الوقت للاعتناء به كل يوم. التقطت دُميتي الأسَلَ، قالت إنها دميتان شيطانيتان فألقتها في النار ـ عندما أحرقت آغنس
 نالت ما تستحق. كانت تلبس نعلين تربطهها على قدميها. لم تذهب هاتان


 آغنس تنسى أن تصرخ. كانت بدلًا من ذلك تحدِّق إلى الرَّوافد، في الألعّلى، حيث ربطت الأم الأخرى حزمة أعشاب بحصاة وسطها ثقب. لإبعاد المظ
 تبكي. نظرت إلى عين الحصاة السوداء. تساءلت متى ستعود هذه الأم. لم

تخلع هذه الأمُّ الجديدة نعلها أيضًا إذا قالت آغنس أنت لستِ أمي، أو إذا

داس بارثولوميو ذيل الكلب، أو إذا أراقت آغنس الحساء، أو تركت الإوز

 كيف تعبر في غرفة دون أن تسترعي الانتباه. تعلَّمت أنَّ ما يَكْفْىَ في شُخص
 الشخخص. تعلَّمت أنَّ النباتَ المُعْتِرِش المنزو
 تعلَّمت أنها إذا أمسكت بيد أبيها وقادته إلى الباب الخلفير الفي
 له إنها لم تقصد أيَّ ضرر، ذلك، أنَّ جوان كانت تَدُّ يدها تحت المائلدة وتقرصهها تار كةً بقعًا أرجوانية

على جلدها.
لقد كان هذا زمنَ الارتباك، زمنَ الفصول المتعاقبة بقسوة. إنه زمنُ


 عن جوان، عن بركة الطاحون وعربات اليد على الطريق وحوافر الخيل


 تقلِّب أحداقها نحو السماء من الذعر، وهو يُعمِل المجزَّ عبر صو فها الصوف تسقط على الأرض مثّل زوبعة غيوم ويخرج من كلٍ منها مخلوق غختلف تمامًا؛ نحيل، لبني المللد، هزيل.

الجمميع قال لاَغنس إنه لم تكن هنالك أمٌّ أخرى. عمَّ تتحديّين؟ صاحوا.


 أصرُّوا على هذه الأكاذيب، هذه الأباطيل؟ كانت تتذكَّر . تتذكَّر كلَّ شنيء قالت هذا لأرملة الصيدلي التي عاشت في أطر اف القرية، امر أة أخذت تغن الغزل

 خِنصَرِها -ور فعـت يدها المتغضِّنة- أكثر ما ما في أصـابعها الأخرى كلِّها. كانت تتذكَّر كلَّ شيء. كل شيء إلَّا إلى أين ذهبت أمُّها، لماذا رحلت في الليل، كانت آغنس تهمس لبارثولوميو عن المرأة التي أحبَّت السَّير معه| في الغابة، المرأة التي ربطت بالألأعشاب حصاة وسطها وسا ثقبّ، المرأة التي
 الحنلفي. كانت تتذكَّر هذا كلَّه. تقريبًا كله.
ثتم ذات يوم صـادفت أباها خلف زريبة المخنازير، رُكْبَتُه على عنق تَمَل وقد هوى عليه بسِّگِينه. أعادتها الرائحة، المُشهد، اللون إلى سرير مُششَّعَع باللون




 أن يأتي ليَّخ لأنَّ الأمر سِرّّ، وكان كاهنًّ لم تره آغنس من قِبل قططُّ. كان عليه


بكلمات غريبة أشبه بأغانٍ. يجب ألًا تخبر آغنس أحـًا أبئًا، قال أبوها، وهو
 فوق المرأة الشمعيَّةَ والطفل الحزين. قبل أن ينصرف الكاهن، مسَّ رأس آغنس مرة واحدة، برفق، وضغط جبينها بإبهامه، وقال ناظرًا مباشرة إلمى عينيها، بلغة مألوفة هلا: الحِمَل المسكين.




 أن يسمعك أحد تقولين ذلك. إيَّاك أن تسمعك أمثكّ

لا تعرف آغنس إن كان جوان يقصد، المر أة التي في المنزل، أم أمَّها، التي





 خفيفًا في المواء فوق أمِّها والطفل، وأنه ردَّد اسم أمِّها مرارًا وتكرارِّارًا، في


 إلى الغابة حيث تصيح بهنه الأشياء للأشجار، للأوراق، للأغصان، حيث

لا يستطيع أحد سماعها. تمسك بسيقان العُلُّيَّ الشُائكة حتى تخترق جلدها، وتصرخ بربِّ الكنيسة التي يقصدونها كلَّ أحد، في هيئات أنيقة، حاملين الأطفال على ظهورهمه، حيث لا دخان، لا أوعية، لا كالام على الألسنة.
 بعد هذا الوقت، سأرتاد كنيستك لأنه عليَّ ذلك، لكنتني لن أنبسِ بكِّ بكلمة
 إلى العدم.

 تقولي هذا لأي أحد أبدًا، تقول لآغنس بصوتها التُبيه بالصَّرير . أبدًا. وإلا جررتِ إلى رأسك متاعب لا حصر ها.

تكبر وهي ترقب الأمَّ صاحبة النعلين تحتضن أطفاها البدينين الِمميلين
 على آغنس أن تعتاد الإحساس بأنها من درجة ثانية، ناقصة بطريقة ماك،






 يجب أن تفعلي.

يندُرُ -إن حدث- أن يلمس أحدُ آغنس. ستكبر وهي تتوق إلى ذلك:

يدٌ على يدها، على شعرها، على كتفها، أصابع تمٌُ ذراعها. بصمةُ لطفٍ
 وأخواتها ويخمشونها، لكنَّ ذلك لا يُعَوَّل عليه.

تكبر مفتونةُ بأيدي الآخرين، بجذوبةُ دومًا إلى لمسها، إلى الإحساس با بها في في
 غلقها وفتحها كمنقار طائر ويمكن العثور على قوة القبضة كلِّها هناك، قوة الاك
 به، ما احتفظ به، وكل ما يتوق إلى الإمساك به مو جود هناك في ذلك المكان إنا تدرك أنه يمكنك اكتشاف كل شيء تحتاج إلى معر فته عن شُخص ما فقط بضغط يده.

لم تتجاوز آغنس السابعة أو الثامنة من عمرها حين سمح لها زائر




 خادمة المطبخ.
تقلق جوان والأب. ليست مسيحيةً هذه القُدرة. يتوسَّلان إليها أن تتوقَّن، ألَّا تلمس أيدي الناس، أن تخفي هذه الهِبَة الغريبة. لا خير سيأتي


تكبر وهي تشعر أنَّ خطأ ما بها، أنها في غير مكانها، قاتُةٌ جدَّا، طويلة


لا تكاد تُطاق، مزعجة، عديمة الفائدة، أنها لا تستحق الـبب، أنها ستحتاج
 بذاكرة ما يعنيه أن تُحبَّ على نحوٍ صحيح، لـا أنت عليه، وليس لـا ينبغي أن أن تكونه.

تأمل أن يكون هناكُ ما هو حيٌّ من هذه الذاكرة بـا يكا يكفي ليمكِّنها من


 في قلب الخصاة، ولن يقف شيء في طريقها.

يصعد هامنت السلالم، يتنفَّس بمشَّةَّ بعد عَدْوِه عبر البلدة. يبدو أنَّ
 دَرَجَة. يستخدم اللَّرَابْزِين ليُجُرَّ نفسه.

إنه واثق، إنه على يقين من أنه عندما يصل إلى الطابق العلوي سيرى







 بيدها، في حين تطحن بعضَ الجلذور، بعضَ أوراقَ النبات، ذُرَارَارَةٍ من
 وبشمحِ عسل، وو جوهمه منفرجة الأسارير، مبتهجة. ستكون أمُّه هنا. ستردُّ إلى جو دث عافيتها. يمكنها إبعادُ أيِّ مرض، أيتّ علَّة. ستعرف ماذا تفعل. يدخل هامنت إلى الغرفة العلوية. هناك شقيقته فقط، وحيدة، على

يرى وهو يتقدَّم نحوها أنها أصبحت أشحب، أضعف، خلال الوق الوت الذي أنفقه في البحث عن الطبيب. الجلد حول عينيها رمادي ضارب إلى
 جيئة وذهابًا، كأنها تنظر إلى شيء لا يستطيع هو رؤيته.
يطوي هامنت ساقيه تحته. يملس على طرف الحشيَّة. يمكنه سلـاع شهيق
 في خِنْصَرِها. دمعة وحيدة تنسلُّ من عينه وتسقط على الملاءهَ، ثم على حشيَّة الأنَّل تحتها.

تسقط دمعة أخرى. أخفق هامنت. يرى هذا. أراد أن يستدعي شخصًا
 يغمض عينيه ليحبس دموعه، ويترك رأسه يسقط على ركبتيه.

بعد نصف ساعة أو نحو ذلك، تدخل سوزانا من الباب الخلفي. تُلقي

 تعُد. أُمُها لا تكون أبدًا حيث تقول إنها ستكون.

تخلع سوزانا قبعتها وترميها على المقعد قربها. تنزلق وتقع على الأرض. تفكٌ سوزانا في الانحناء لاستعادتها لكنها لا تفعل . بدلُ لا من ذلك، تلتقطها



إلى الرَّوافد، دُمية شقيقتها المصنوعة من أعواد الـنطة على وسادة، الإبريق الموضوع قرب الموقد- يثِر فيها سُخْطُاً عميقًا لا يُسْبَر غَوْرُهو. تنهض . تفتح النافذة لتسمح بدخول بعض المواء، لكنَّ الشُارع تفوح منه
 تخال أنها تسمع سُيئًا يصدر من الطابق العلوي. هل من من أحد هنا؟ تِنف

تجلس على الكرسي ذي الذراعين، الذي يستخدمه زُوَّارُ أمّهِا، الناسُ





 بأيديهم، وإذ تفعل هذا تترك نظرتها تطفو عاليّا، نحو اللَّقف، في المواء، عيناها لا تركِّزان، نصف مغمضتين.
يسأل بعضهم سوزانا كيف تفعل أمُّها هذا. ينسلُّون إلى جانبها خفية فية في السوق أو في الطرقات ليسألوها كيف تتكهَّن آغنس بـا يحتاج إليه المِسد أو
 تعرف ما يخبئه شخصٌ ما أو قلبٌ ما.

هذا يُعل سوزانا ترغب في التنهُّ والقذف بشيء مأن يمكا يمكنها الآن أن تعرف إذا ما كان شخص ما على وشك أن يسأل عن قدرات أمِّها غير المألوفة فتحاول قطع الطريق عليه، أو تعتذر أو تبدأ بسؤ اله أسئلة عن عائلته، عن الطقس، عن المحاصيل. تعلَّمت أنَّ ثمَّة تردَدُّرًا ما، تعبيرَ وجهِ معيَّن -نصفه

فضول، ونصفه الآخر ريبة- يمهِّد لهذه الأحاديث. لِِلِ لا يفهم الناس أنه
 واضحًا أنها لا علاقة لها بهذا؛ بالأعشاب، بالحسيش، بالجرار والقناني المليئة بالمساحيق والجلذور والبتائل التي تجعل رائحة الغرفة كريجة كرائحة كومة روث، ولا بهمهمة الناس، والبكاه، والمسك بالأيدي؟ عندما كانـي كانت سوزانا أصغر سنًّا اعتادت أن تجيب بصدق: أنها لا تعرف، أنَّا الأمر كالسحر، ألنَ أنه
 ور أسها مرفوع، أنفها شامخ كأنه يستنـُق الهواء الاء

وأين أمُّها الآن؟ تضع سوزانا أحد كاحليها فوق الآخر وتكرِّر ذلك.



 لتحدِّق إلى الغيوم، لتهمس بشيء في أذن بغل، لتجمع الهندباء في تُنُور تها. يفزع سوزانا قرْعٌ على النافذة. تجلس لـظةً، جامدةً على الكرسي. ها هِ قد بدأ الأمر مرة أخرى. تدفع نفسها إلى الوقوف وتتجه إلى لوح النافذة. عبـ
 شاحب، صِدار أحمر غامق: شخصر ميسور الحال إذاًا. تقرع المرأة مرة أخرى، ناظرةً إلى سوزانا ومو مئةً بطريقة آمرة متغطر سة.

لا تبدي سوزانا أي حركة لتفتح النافذة. (اليست هنا")، تصيح بدلًا من ذلك مادَّةً قامتها. (اعليك أن تعودي في وقت تالٍ.")
تنكص على عقبيها وتولِّي مدبرةً، عائدة إلى الكرسي. تخبط المرأة على اللوح مرتين أُخريين ثم تسمع سوزانا خطواتها تبتعد.

أناسٌ، أناسٌ، دائُّا يأتي أناسٌ ويذهبون، يصلون ويغادرون. تجلس
 ملاعقهم يكون هناكُ طرق على الباب، فتنهض أمُّها واضعةُ الحساء جاء جانبّا، كأنَّ سوزانا لم تكلِّف نفسها عناء إعداده من عظام الدجا



 حياتهم في سلام؟ استرقت سوز انا السَّمع إلى جدَّتها وهي تقول إنـا إنها لا تعرف

 الحـياكة.

تلتف أصابع سوز انا حول أطراف ذراعي الكرسي المنقوشة التي رثَّت حتى غدت بنعومة التفاح من لمس مئات الكُفوف. تجرٌُ جسدها إِيا إلى الخلف






 قميص إضافي، كتاب ربطه بأوتار(1) وجلًّده بجلد خنزير ألمّ أمُّها انصرفت،
) خيوط مصنوعة من أمعاء الميوانات. (م)

ذهبت إلى حيئما تذهب، لأنها كانت تكره رؤيته وهو يغادر.




 نفسها التي يمكنك التحدُّث بها، ويقر أ اللاتينية واليونانية الانية، ويُنشئ أعمدا العدة


 بالو لادة، الو حيد بينهم ذو عقل . يتكئ هامنت على كتبه المدر يسية، لا يبدي
 مَفْرِقُ شُعره يتلوَّى كجدول ماء على فروة رأسه.
تتحدَّث رسائل أبيهـم عن عقود، عن أيام طويلة، عن حشود ترشقهم
 مسرح منافس أطلق كيسًا من الفئران في ذروة مسرحيتهم الجديدة المّه عن حفظ سطور وسطور ومزيد من السطور، عن ضياع الأزياء، عن الحريق،




 قطعة أرض يود شر اءها، منترٍ سمع أنه معروض للبيع، حقلٍ ينبغي شُراؤه

ثم تأجيره، عن مدى شوقه إليهم، وأنه يرسل إليهـم حبَّه، وكم يتمنَّى تقبيل وجوههم، واحدًا تلو الآخر، وأنه لا يستطيع الانتظار حتى يعود إلى البيت

مرة أخرى.
إذا وصل الطاعون إلى لندن، يمكنه العودة إليهـم للمكوث شهورُا تُتُلَّق



 كانت أمُّها تتمنَّى ذلك سرًّا أيضًا.

ينفتح مزلاج الباب الخلفي بـجلبة وتدخل الغرفة جدَّهُها ماري. تلهث، وجهها عحمرّ، نصف دوائر داكنة من العرق تحت ذراعيها.
(اماذا تفعلين جالسة هناك؟؟) تقول ماري. ليس ثمَّة ما هو أشدّد إهانة لها من شخص متبطلّ .
تهُّ سوزانا كتفيها. تحكُ مفاصرَ الكرسي البالية بأطر اف أصابعها. تلقي ماري نظرة على المكان. (أين التوأمان؟؟) تسأل.

ترفع سوزانا إحدى كتفيها، وتنز لها.
(ألم تريه|؟؟") تقول ماري وهي تـسح جبينها بمنديل.
". ".
(اطلبت منه||") تغمغم ماري وهي تنحني لالتقاط قبعة سوزانا الساقطة، وتضعها على المائدة، (أن يقطعا الحطب ويشعلا النار في المطبخ. وهل فعلا ذلك؟ لا، لم يفعلا. سينال كلاهما العقاب عندما يأتيان."

تعود للوقوف أمام سوزانا، يداها على خصرها. "وأين والدتك؟"] "لا أعلم."
تتنهَّد ماري. توشك أن تقول شيئُ. لكنها لا تفعل . ترى سوزانا هذا، تحس بالكللمات التي لم تُقَل تتموَّج كأعلام في الهواء بينها
 (ا"تحرّكي. العشاء لن يطهو نفسه. تعالي وساعدينا يا فتاة بدلا من الجلوس هناك مثل دجاجة تحضن بيضها."

تُسك ماري بذراع سوزانا وتجّذبها لتقف على قدميها. تخر جان من الباب الخلفي الذي يصفقَ منغلقًا وراءهما. في الطابق العلوي، يفيق هامنت جافلًا

فجأةً لا يوجد ما هو أروع من تعليم اللاتينية. في الأيام التي يذهب فيها المعلًّم إلى هيولَندز، يستيقظ عند أول نداء، يطوي أغطية فراشه وريه ويغتسل بنشاط من السَّطل . يَمْشِط شُعره ولحيته ويمالِّسها بحرص. يمر يملأ صحن إفطاره لكنه يترك المائدة قبل أن يكمله. يساعد إخوته على العثور على كتبهم


 النافذة قبل أن يغادر، يدسُّ شُعره ويعيد دسَّه خلف أذنيه، ثم يصفق الباب وراءه







 قائلًا إنَّه لن يكول بينه وبين الشـارع إلا الباب.
(وأنت)"، يلتفت جون إلى ابنه، (اغربب من هنا. جِد لك عملُّ نافعًا. إن

 الزلقة، (اولا مثقال ذرَّة من عقل ."

في وقت تالِ ترسل أمُّه شُقيقته إليزا التبحث عنه. بعد أن تجول في الطابق الأرضي، في الفناء، تصعد السلالم وتنتقل من حجرة الصبيان إلى حجرتها، إلى حجرة والديها، ثم تعود؛ تناديه باسمه.

يمضي بعض الوقت حتى يأتي الرَّد، وعندما يأتي يكون الصوت منخفضًا، متبرِّمًا، مستاءُ.
(أين أنت؟؟" تسأل متعجِّبةً وتتلفَّت من جانب إلى آخر. مرةً أخرى، الصمت الطويل المتردِّد. ثم: (هننا في الأعلى.")
(أين؟؟") تسأل حائرة.
".هنا)
تنتقل إليز ا من غرفة والديها لتقف أسفل السُّلَّم الحُنبي المفضي إلى العِلِّيَّة. تناديه باسمه مرة أخرى. تأؤٌه. حفيف غامض. (اماذا تريدين؟")
 بعض الأحايين. هلا عدد كافٍ من الإخوة لتعرف أنَّ هناك شيئًا يكدث سِرًّا،

"(هل يمكنتي... الصعود؟")
.4
(هل أنت مريض؟؟"
تأؤُّهُ آخر. ((كلا.)
"أمي تقول، أيمكنك الذهاب إلى المدبغة ثم إلى..."
ثمَّة صياح غخنوق عاجز عن النطق يصل من الأعلى، صوت شيء ثمـيل يُلقَى على الحائط، لعلَّه حذاء أو رغيف خبز النِّ حركة، ثم خبط، لا يختلف

 عنه لاحقًا، عندما يكون في مزاج أفضل.
(أنا قادمة)، تقول، وتبدأ بصعود السُّلَّمَم.
تظهر، يبرز رأسها أوَّلَا إلى مكان دافئ ومغبر، الضوء الو حيد يأتي من شُمعتين تسندهما حز مة صوف. يجلس شقيقها منهارًا على الأرض، ورا ورأسه بين يديه.
(ادعني أرى"، تقول.
يغمغم بشيء غِر مسموع، لعلَّه هرطقة، لكنَّ المعنى واضح: يريدها أن تنصرف وتتركه وشأنه.

تضع يدها على يديه، تدلِّك أصابعه. بيدها الأخرى ترفع الشُمعة
 مباشُرة. تضغط حافاته الخنارجية، فيجفل. (همم") تقول. "جرَّبْتَ أسوأ من ذلك.")

يرفع عينيه إلى عينيها فينظر أحدهما إلى الآخر لـظةً يبتسم نصف ابتسام.
"هذا صحيح"، يقول.
تبعد يدها وهي ما زالت تحمل الشُمعة، تجلس على إحدى حُزَم الصوف



 وعن غرضها المقصود؟ مال أبو هما على العربة وأحكم قبضته على سترة ألم ابنه.

 واضح با يكفي، أجاب أخحيرًا . تاسكاك أبو هما و قبضته تطبق على ثوب با الابن،
 غمغم عائلًا إلى التغليف، فتنفَّسَ بِميع من في الفناء الصُّعَداء.

 رأسه إلى الخلف ويحدِّق إلى الرَّوافد.



 في ذلك الحين إلا من بضع جلود عفنة احتفظ بها أبوهم لسبب غير غير محّد. لم يكن أحد يستطيع الوصول إليهم هناكّ، كانوا فقط هي وهو وآلا


لم تدرك إليزا أنَّ شتيقها ما زال يصعد إلى هنا، لم تعرف أنه ما زال يلجأ

 حُخَم الصوف الكثيرة التي يجب الاحتفاظ بها هنا بعيدًا عن الأنظار . ترى


 أصابعه وحافات أظافره ملطُّخة بالسواد. ما عساد يدرس هنا خِفْيَهُ؟ ״ما الخطب؟؟) تقول.
(الا شيء"، يكيب دون أن ينظر إليها. (لا شَيء أبدًا.") "(ما الذي يوجعك؟")
(لا شيءء")
"إذْا ما تفعل هنا في الأعلى؟"
(لالا شيء."
تنظر إلى الأوراق المتغضِّنة. ترى كلمتي (أبدَّا) و(انار)، وشيئًا قد يكون (يطير) أو (يصير)". وهي ترفع عينيها مرة أخرى، ترى ألنهي ينظر إليها، حاجباه




 تصير الكلمة ا"كلب". أرأيتا ذلك؟ عليكما أن تمزجا الأصوات، أن تربطا

بعضها إلى بعضها الآخر حتى يصل معنى الكلمة إلى رأسيكما. تقول: (هل (لا شيء) الشيء الو حيد الذي ترغب في قوله؟)
ترى فمه يرتعشّ وتعلم أنه يستعين بكل ما تعلَّمه من دروس الحمّ الحطابة
والجدل للعثور على طريقة للإجابة عن هذا السؤال بهذه الكلمة تحديدًا.
(الا يمكنك فعل ذلك"، تقول بجذل. (الا يمكنك العئور على طريقة
 اعترف."
(أعترف بلا شيء"، يقول منتصرًا.
يكلسان لخظة، ينظر أحدهما إلى الآخر. تهزهز إليزا كعب حذائها على مُقَدَّمة حذائها الآخر .
تقول بحذر : (يقول الناس إنهم رأوكك مع فتاة هيولَندز .")

لا تقول بعض الأشياء الأردأ أو الأشد افتراءٌ التي سمعتها عن شقيقها

 السوق تهمس خلف ظهر ها يمكنكم أن تفهموا سبب رغبنه الز الزوالج لأجل المال والابتعاد عن ذلك الأب.

تحدِّث نفسها بالامتناع عن ذكر ما يقوله الناس عن هذه الفتاة. إنها شرسة


 سلبتها صقرَها. يمكنها أن تفسد الحليب بلمسه بأصابعها فحسب.

حينما تسمع إليزا هذه المزاعم يللي بها في حضورها الناسُ في الشارع، أو


 التي تفتح بها عينيها على اتساعٍ كافٍ لأن تُرى الحدقة كلُّها) . إنها في الثالثة
 إلى الشخصى مدة طويلة كافية ليخفض بصر بصره، لِيرتدَّ على عقبيه، مُعَاقَبًا
 شُقيقها هذا قطُّ.
(اسمعتُ"، تستطرد بتحكُّم كبير، (أنككا تتنزَّهان معًا. بعد الدروس.

> أهذا صحيح؟")

لا ينظر إليها وهو يقول: (وماذا في ذلك؟") ("في الغابة؟")
يهُّ كتفيه، لا يقول نعم ولا لا
"هل أمُّها تعرف؟"
(أجل)"، يُيبب بسرعة، بسرعة كبيرة، تُم يستدرك: (الا أعرف.")


 هذه؟!

يرفع إحدى كتفيه، ئم ينز لها. (يكون قد باغتنا.)"
(ألا تستو قفك هذه الفكرة؟")
"(لماذا تستو قفني؟"
تبدأ قائلةً: پالأخ ... راعي الحراف. ألم ترَه؟ إنه رجل عملاق. ماذا لو أنه...؟؟

يلوِّح شقيق إليزا بيده. (إنك تقلقين كثيرًا. هو دائًا) بعيد مع خرافها لم الم أصادفه قطُّ في هيولَندز في الأوقات كلِّها عندما كنت هناك اك ." تطوي يليها معًا، ترمقَ مرة أخرى الأوراق المتغضٍّنة، لكنها لا تستطيع
 الناس عنها، لكن..."
(أعرف ما يقال عنها")، يقول بسرعة وحِدَّة.
(ثمَّة كثيرون يزعمون أنها...")
يعتدل في جلسته، يحمرٌ و جهه بغتةً. (الا شيء من هذا صحيح. لا شيء يفاجئني أنك تهتمين لهذه الثرثرة الفارغة."
"أنا آسفة)، تصيح إليز ا قانطةً . (إنني فتط...") "(كلها أكاذيب"، يردف قائلا كأنها لم تتكلَّمّ، "تذيعها زوجة أبيها. إنها شديدة الغيرة منها إلى در جة أنها تلتف حولها كثعبان و ..."
(". . خائفة عليك!")
يرمقها متفاجئًا. ("علَّ؟ لماذا؟")
"(ألنَّ...) تحاول إليزا أن تنظِّم أفكارها، أن تَحِّص كلَّ ما سمعته، (...


العائلة. أبي لا يتفوَّه حتى باسمها بتاتًا. وأمَّا ما يقال عن الفتاة. لا أصدِّقهه،)، تضيف على عجل، (اقطعًا لا أصدِّقه. لكنه، مع ذلك، مقلق ـ ـ يقول الناس إنه

لا خير سيأتي من علاقتك هذه.




عنه فتميل إلى الأمام.
(ألديا صقر حقًّ؟؟") تهمس بصوت بغتلف.
يفتح عينيه، يرفح رأسه. ينظر الأخ والأخت أحدهما إلى الآخر لـظةُ.
يقول: ("بل").
("حقًّ؟؟ سمعت ذلك لكنتي لم أعرف أنه...")
(إنه عوسق وليس صقرَّا"، يقول على عجل. (ادرَّبته بنفسها. علَّلمها


 إليها، عحلِّقًا في دوائر كبيرة في السلاء، ويكطُّ بقوة كبيرة على القُقَّاز، بتصميم

شديد."
(هل سمحت لك بفعل هذا؟ أن ترتدي القغاز وتسكك بالصقر؟"

(أحبُّ)، تتنهَّد إليزا، (أن أرى ذلك.")

ينظر إليها، يكتُّ ذقنه بأطراف أصابعه الملطَّخة. "ربـا"، يقول تقريبًا

تفلت إليز| توبها، تنحسر الأثناء عن النسيج. إنها مفتونة ومذعورة في آن واحد. (هل ستفعل؟؟"
"قطعًا)"
"و هل تعتقد أنها ستدعني أطيِّر الصقر؟ العوسق؟؟"
"الا أرى سبنًا يجعلها لا تفعل ذلك.") يتأمَّل شقيقته لـظة. (أحسبب أنك ستحبينها. أنت وهي لا ختتلفان في بعض النواحي."
يصدم إليزا هذا الكَشْف. لا تختلف عن المرأة التي يقول الناس عنها


 لا تقول هذا لشقيقها، وفي الحقيقة ثمَّة جزء فيها يتوق إلى رؤية الفتاة من
 أو الاستعجال. إنه شخصص يكب الاقتراب منه على نحوٍ غير مباشر، بحذر، مثلم) يقترب المرء من حصان جامح. ييب أن تسبره برفق، وعلى هذا النحو ستكتشف المزيد على الأرجح. (أيُُ صنف من الأشخاص هي إذًا؟" تسأل إليزا.
يفكِّر شقيقها قبل أن يكيب. (إنها لا تشبه أحدًا قابَلْنِه أنتِّ من قبل. لا
 واضعًا مرفقيه على ركبتيه، ويخفض صوته هامسًا: (ايمكنها أن تنظر إلى الشخص وتبصر ما في أعهاق نفسه. ليس ثيمَّة ذرّة قسوة فيها. إنها تعامل المرء كا هو وليس وفق ما ليس عليه أو ما ينبغي أن يكون عليه." يرمق إليزا.
"(هذه سمات نادرة، أليست كذلك؟")
تشُعر إليز| برأسها يومئ ويومئ. تدهشها تفاصيل الحديث، وتفخر بأنها

 يبتسم وتعلم أنه يتذكَّر أنه علَّمها إيَّاها.
("ذلك تَامًا ما هي عليه يا إليز ا. منقطعة النظير.")
(ايبدو أيضُا")، تبدأ بحذر، بحذر شديد كي لا تذعره، كي لا تجعله يلوذ بالصمت مرة أخرى، فهي لا تستطيع تصديق أنه قد قال هذا القَذْر ما قا قاله، (اكأنك... حسمت أمرك. أنك مُصِرٌّ . عليها.") مكتبة سُر مَن قرأ لا يقول أيَّ شيء، فقط يمدُّ يده ويضرب بكفِّه حُزْمَةَ الصوف التي إلى إلى
 ذلك، وأنه سينهض وينصرف دون مزيد من الأسرار. تغامر بالقول: (ههل تحدَّثت إلى عائلتها؟" ـهزُّ رأسه، ثُم كتفيه. "هل ستتحدَّث إليهم؟"

يغمغم مطرق الرأس: (اسأفعل، لكنني أشك في قبولمم مطلبي. لن ينظرو ا إليَّ كمُرشَّحِ جيِّد لها.")
(ربـا لو .. انتظرت")، تقول إليزا متردِّدة وهي تضع يدها على كُمِّه، (اعامًا




يهنُّ يده معترضًا ويعتدل في جلسته. يسأل: ا(ومتى عرفتِ عنه أنه يصغي
 تنهض إليز اعن الحُزْمة. (إنني أفكِّر فقط....")
يتابع شقيقها: ا(متى كلَّف نفسه عناء منحي شيئًا أريده أو أحتاج إليه؟

تتنحنح إليزا. (ربها) لو انتظرت، سيكون...")
 فتتز لق الأوراق المتغضًّنة وتدوِّم حول حذائه: (المشكلة هي أنني لا موهبة لي في ذلك. لا أستطيع الانتظار ." "
يستدير، يخطو نحو السُّلَّم ويختفي عن النظر . تراقب طرفي السُّلَّمَ يهنز ان مع كل خطوة يخطوها، ثم يسكنان.

صفوفُ وصفوفُ من التفاح تتحرَّك، ترتج، تهتز في رفوفها. كلُّ تفاحة


المخزن الصغير.
اهتز از، اهتز از، ارتجاج، ارتجاج.

وُضِعت الفاكهة بحرص، على هذا النحو فقط: اللَّاق الخشبية تتجه إلى

 وأن تبعد كلُّ تفاحة عن الأخرى بمقدار عَرْض إصبع، طوال الشُتاء وإلا

فسد. إذا لامست إحداها الأخرى ستستحيل بُنيُّةً وتترهَّل وتتفسَّخْ وتتعفَّن . يكب حفظها في صفوف على هذا النحو، وتكون منفصلة، سيقانها إلى الأسفل، في مكان معزولِ مُهُوَّى


 المواء، ليبقى، ليلوم طوال الئتاء والربيع حتى تثمر الأشجار مرة أخرى.
 تَويلية، دافعة، مُلِحَّة.
 عنقها الذي يميط به طوق من الريش الأرقط ليتحقَّق من مصدر هذه





 يتحرَّك أحدهما فوق الآخر في اتجاهين متقابلين.
ينقلب التفاح على رأسه، تبرز سيقانه من الجوانب الـُّفلية، تنقلب
 تتنوّؤ وتيرة الاصطدام: تتوقَّف، تبطئ، تزيد، تتراجع مرة أخرى.
(1) نوع من الطيور. (م)

ركبتا آغنس مرفوعتان، مفرودتان كجناحي فراشة. قدماها اللتان ما
 الحائط المطلي بالأبيض. يستقيم ظهرها ويتقوَّس، على ما يبدو من تلقاء نفسه، وأنفاس خفيضة تشبه الهدير تخرج من حنجرتها. يفاجئها هذا: جسدها يثبت قدرته على هذا النحو . يعرف ما يفعل، كيف يستجيب، كيف


في المساحة الضيقة بينها وبين الرَّف المقابل هناك معلِّم اللاتينية. يقف في المثلَّث الشَّاحب بين ساقيها. عيناه مغمضتان، أصابعه تَسكان المان بمنحنى ظهرها. كانت يداه هما اللتين فكَّتا رباط الياقة في عنقها، وسحبتا قميصها

 الضاربتان إلى البُّيِّي تحدِّقان بانشداه


اللاتينية نحوها. أنتَ، قالت له اليدان، أختارك كا أنت.


 كيف لأيِّ شيء أن يو افق إحساسًا صائبًا كهذا موافقةُ جيدة ودقيقةَ جدًّا؟

التفاح الذي يبتعد عنها بين اتجاه وآخر، يدور ويتصادم في خُدَدِه. يفتح معلِّم اللاتينية عينيه لـظةّ، حدقتاه السوداوان واسعتان، لا تكادان
 يقين ما هو، لكنَّ ذلك لا يهم في هذه اللحظة عينها. تتلامس جبهتاهما.

غريبٌ، تفُِّر، أن يكون شخص آخر قريبًا منها إلى هذا الحد: حجم الرموش
 ليس حتى على سبيل العادة: لا تحتاج إلى ذلك.

 مدرسة قواعد لامع الحذاء من البلدة. كان شيئًا بعيد المنال: كانت تعـع






 تعاين تفاحةٌ يتجه بدنها المبقَّع بالأهمر نحوها ثم يبتعد عنها، تبدو عليها

آثّار ندوب، ثم يومض الطرف الشبيه بالسُرُّة.
آخر مرَّة جاء خلاللا إلى المزرعة سارا معًا بعد الدرس حتى بلغا أبعد حقل، حين أخذ الغسق يغشَى الأرض ملوِّنًا الأشَجار باللَّواداد، حين بدت



 تنظر إليه| نظرة طويلة وهما يصعدان الدَّرب معًا. كانت ستدرك سبب قدومها لو رأت أيديهل المتشابكة. أحسَّتَ آغنس بقلق المعلِّلِّم: فجأةً كانت

أصابعه باردة وأحسَّت بها ترتعش. ضغطت يده مرة واحدة، مرتين، قبل أن تفلتها وتتركه يسير أمامها إلى البوابة.

أبدًا، كان ما قالته جوان. أنت؟ ثم ضحكت، قهتهة حادَّة أجفلت الحر اف

 يكفي. أعرف عائلتك، قالت جوان، وقد قطُّبَت وجهها وتجّهِّمت مشيرةً
 مساعد عُمْدة، قالت، وهي تلفظ كلمة "اكان" بازدراء. كم أحبَّ التُسلُّط

 أبنائي حتى يبلغوا مبلغ الرجال ولن يقترب ذلك من سداد دينه هنا هنا. لذا،

 تلك المياة. ترك لها أبو ها مهرُا في وصيته، إنتي على يقين من أنك أك تعرفـ ذلك، أليس كذلك؟ لـن يتزوَّجَها صبيٌِ عاجزّ.
وأعرضت عنهل| كأنَّ ذلك نهاية الأمر ـ لكنتي لا أرغب في في أن يتزوجني مزارع، صاحت آغنس. ضحكت جوان مرة أخرى. أصحيح ذلك؟ ترغبين
 مرة أخرى، وهي تهنّ رأسها
لكننا خطيبٌ وخطيبته، قال المعلِّم. سألتُها وأجابت ولذا فنحن مرتبطان.

> لا، لستـا كذلك، قالت جوان. لن يكون ما لم أقل أنا ذلك.

غادر المعلِّم الحِل، سار على الدَّرب نزولًا وخرج إلى الغابة، وجهه

مكفهِّر ويستشيط غضبًا، وتُركت آغنس مع زوجة أبيها التي قالت لها أن
 المرة التالية التي جاء فيها إلى المزرعة أومأت إليه آغنس. أعرف وفـي وسيلة مالى
 كلُّ تفاحة تبدو هلا في هذه اللحظة مختلفة، ميَّزة، فريدة، على نحوِ بارز،



 يطفُر في صدرها ويسرع، لا تحتمل المزيد، لا تستطيع، لا تستطيع، بعض
 برائحة حلوة، حامضة، وتتشبَّث هي بكتفيه. تعرف، تشُعر بألنَّ كلَّلَ شيء
 أن تحس بأنفاسه تَرج منه، وتدانِل إليه، وتخرج ثانيةً

جوان ليست امر أة بليدة. لها ستة أطفال (ثمانية، إذا عدَدَتَ الرَّبيبة نصف
 هي أرملة، منذ العام السَّالف. ترك المزارع المزرعة لبارثونولوميو، بطبيعة
 للإنشراف على الأوضاع. وستشرف عليها . إنها لا تثق بأن ينظر بار بو لو لوميو إلى ما هو أبعد من أنفه. أخبرته بأنها ستستمر في إدارة المطبّ و الفِناءو والبستان بمساعدة الفتيات. بارنولوميو سيتولى رعاية القطيع والحقول بمساعداعدة الصِّبية، وستتفقَّد هي الأرض معه مرة في الأسبوع لْتيقَّن من أنَّ كلَّلَ شيء


وحلب البقرات، وإعداد الطعام للرجال وعامل المزرعة والراعي يومًا


 عليها أن تخبز الخبز، وتحلب الماثية، وتعبِئ التوت في قنان، وتخمّرِ الجُعة، وترفو الثياب، وترتق الجوارب، وتفرك الأرضية، وتغسل الأطباق، وتهوِّي
 السُعر، وتمسح الأروقة، وتفرك السلالم


في البداية، تخال أنها ارتكبت خططأً ما. تُغسَل الثياب مرَّةً كلَّ أسبوعين،
 دائًا يوم لغسل عدد قليل من الفوط الصحية، إذ تنز فُ وبنا وبناتُها في الوقت



 تغطيها بالملح.
في صبأ أحد أيام أواخر تشرين الأول، تغربل جوان كُوَم الثياب غير


 الكومة التي ترى جوان أنها (قذارة) تبدو أصغر من المعتاد.

ترفع جوان قَاشُّا مُتَّسخًا، ويدها على أنفها، ملاءة عليها أثر بول (وِلْيَم


 حواليها. تقف لحظةً متفكِّرً

تذهب إلى المنارج حيث بناتها، كاترينا وجواني ومارغرت يعصرن ن ملاءة

 من العشب. إنه يكاول الوصول إلى زريبة المنازير لكنَّ جوان سمعت قصصًا عديدة عن المخنازير التي تدوس الأطفال أو تأكلهم أو تسحقهم لـن لـن تدع صـغارها يكولون كا يشـاؤون.
(أين الفوط الصحية؟) تقول واقفةً في المدخل. تلتفت بناتها لينظرن إليها، تفصل بينهن وتجمعهن الملاءة المعذَّبة التي يقطر منها الماء إلى الأرض هيززن أكتافهن، و جوههن مُصْمَتَة وبريئة.

 والقلانس والجوارب. تندفع خارجًا متجاوزة بناتها إلى البيت ومباشُرة إلى
 تعرف كم منها هناك في هذا البيت وذلك العدد بعينه أمامها مباشرة.

تطأ جوان الأرض بقوة في الرُّواق، تخرج من الباب وتصفقه وراءاءها.

 تَخْطُر على السُّلَّم إلى نُمِّ الدجاج، الما الماعز، في وضع دفاعي، تمضغ العشب

وتجتّرُّه مل \& فمها، وتحدجها ببصر ها. ذهن جوان صافٍ، يرنُّ بفكرة واحدة:


لعلَّها تعرف، لكنها مع ذلك تنزل الدَّرَج بقوة، تعبر فناء المزرعة، وإلى المغسل حيث الفتيات ما زلن يعصرن الأغطية الرطبة، يقهعهن معًا على شيء
 متجاهلة صر اخها. تسقط الملاءة على الأرض المعشُوشبا ونبة المبلَّلة وتدوسها


 على فعل شيء شنيع، شيء سيِّئ وغيفي وانتقامي، وسيندم ذلك الر جل على اليوم الذي وطئت فيه قدمه هيولَندز، وأخذ ابنتها أينها أخذها وسا وستفلـ ... تبعد جوان يدها. بطن جواني ضامر، أجوف تقريبًا. ربيا، تجد نفسها
 أكبر. هل تسيء تغذيتهن؟ هل تفعل ذلك؟ هل تسمح للصٍّبية بتناول أكثر من حقهم؟
 الصغرى الناعم والقَلِق. كلا. لا يمكن. ما زالت طفلة.
(أين آغنس؟") تقول.

تحدِّق إليها جواني مذعورة، ثم تنظر إلى الملاءة المو حلة تحت أقدامهن، تلاحظ جوان أنَّ كاترينا تشُـِح بنظر ها، تنظر شُزرًا، كأنها تفهـم ما يعنيه هذا. (الا أعرف")، تقول كاترينا، وهي تنحني لالتقاط الملاءة.
("قد تكون....")

تندفع مارغرت قائلة: (إنها تحلب البقرة.)"
تزعق جوان حتى قبل أن تصل إلى الزريبة. تتطاير الكلمات من فمها، كدبابير، كلمات لم تعرف حتى إنا تعرفها، كلمات تندفع وتفرقع وتبتر، كلمات تلوي لسانها وتشوِّهه.
(أنتِِ"، تصرخ وهي تدخل الزريبة الدافئة، (أين أنتِ؟؟)

تضغط آغنس برأنها خاصرةً البقرة الناعمة وهي تحي
 البقرة وترفع آغنس وجنتها وتلتفت لتنظر إلى زوجة أبيها، على وجهها تعبا تلعير حذِر . ها قد بدأنا الآن، تبدو كأنها تفكِّر .
تُسك جوان بذراعها، تسحبها من مقعد الحَلْب، وتدفعها إلى حاجز المَرِبط. بعد فوات الأوان ترى ابنها جيمس واقفًا في المَرِبط التالي: لا بد ألـنـ أنه كان يساعد آغنس على الحَلْبَ. على جوان ان أن تـتحسَّس رداء الماء الفتاة وأبازيم

 يتسارع، ينتفخ كرغيف.
(اعاهرة)،، تبصق جوان، وآغنس تدفعها بعيدًا. (فاسقة).


 النعاج الناعسة، ثم إلى الباب، وجوان لن تتر كها تفلت. تعتدل واقفة، تلاحق ربيبتها، يدفعها غضبها إلى مزيد من السر عة فتلحق بها بسهولة. تَدُّ يدها، تطبق يدها على خصلة في شُعر آغنس. من اليسير جدًّا أن تشدَّه،

أن توقف الفتاة، أن تشُعر برأسها يهتز إلى الخلف في قبضتها، كأنها تُسحَب بلجام. تذهلها سهو لة الأمر وتزيدها قوة: تسقط آغنس على الأرض، تس تسقط على نحو أخرق على ظهرها و تستطيع جوان إبقاءها هنالك بلفِّ شعرها ها حول

قبضتها.
على هذا النحو، بو جود كلتيها عند سياج فناء المزرعة، تستطيع جوان جعل آغنس تستمع إلى أي شيء تقوله.

تصرخ في الفتاة: (مَن فعل هذا؟ من وضع ذلك الطفل في بطنك؟)" تستعيد جوان العدد غير القليل من الخاطبين الذين سعوا إلى طلب آغنس للزواج منذ أن أصبحت تفاصيل المهر في وصية أبيها معروفة. أيمكن

 أيٍّ منها. مَنْ أيضًا؟ تَدُّ آغنس يدها إلى الوراء محاولة إبعاد أصابع جوان

 على وجتنيها، وتتجَمَّع في عَحْريها
(أخحبريني"، تقول جوان لهذا الوجه الذي عليها أن تراه كل يوم ناظرًا إليها بلا مبالاة، بوقاحة منذ اليوم الذي أتت فيه إلى هنا. هذا الوا الو جه الذي الذي

 قميص، قريبًا من قلبه. اكتشفت ذلك وهي تكفِّنه للَّفَفن. لا بد أنه كان الـن هناك طوال الوقت، طوال الأعوام التي غسلت فيها له ونظَّفت، وأطعمته،
 أبدًا ذكاء تلك الإهانة ولْنْعَتَها.
"هل كان الراعي؟" تقول جوان وترى أنَّ هذا الاقتراح، بالرغم من كل
شيء، يُعل آغنس تبتسم.
تقول آغنس: (اكلا، ليس الراعي.")
(مَنْ إذًا؟") تسأل جوان وتوشك أن تسمِّي ابنَ المزرعة المجاورة عندما


 في فناء المزرعة عندما تلحق جوان بآغنس. تَسك برسغهِان تهُّهُها، وتسلِّد صفعة إلى وجه الفتاة.
(استقولين لي من....) تبدأ، لكنها لا تنهي الجملة أبدًا لأنَّ ثمَّة ضو خـاء فياء في الجانب الأيسر من رأسها: انفجار يصمٌّ الأذن، مثل قصف الرعد
 العظم العميق، فتدرك أنَّ آغنس ضربتها.
تضع جوان يدها على وجهها مذعورة. تزعق: (كيف تجرئين؟ كيف

 جوان ما زالت قادرة على سـلعها تقول: (أنتِّ لسِتِ أمِّي."
تثور ثائرة جوان وتصفعها مرة أخرى. على نحو لا يُصدَّق ودونـا تردُّد،
 شخص يكيط بخصرها، إنه ذاك البارثولوميو المتوحش العملاق يرفعها
 جهد. ابنها، تومس، هناك أيضًا، يقف الآن بينها وبين آغنس، رافعًا عصا

الراعي، وبارثولوميو يقول لها أن تتوقف، أن هـدأ. يقف أطفالما الاَخرون



 يساعدها توسس الآن على الوقوف.



> (معلّم اللاتينية)، يقول وينظر إلى آغنس. آغنس لا تجيب، لكنها ترفع ذقنها قليلُا

تُنتُلِّ جوان نظرها بين ربيبها وربيبتها وأبنائها وبناتها. كلُّهم، ما خلا


 ذلك... ذلك الصبي؟ المتبطلّ؟ ذاكُ العديم الأجر، العديم النفع، العديم


 جدًّا، وله أب كهذا أيضًا. لكنَّ جوان انصرفت عن التفكير فيه حالما غاب عن نظرها.
تتخلَّص جوان من يد بار ئولوميو ـ تصبح مركِّزة، قاسية. تندفع إلى البيت،


وحالما تدخل تكون سريعة ودقيقة. تتحرَّك في الغرفة، تجمع كلَّ ما يخص ربيبتها. قميصان، قلنسوة إضافية، مئزر. مشط خشَبي، ونير حصاة بثقبب، حزامر.

ما زالت العائلة بجتمعة في فناء المزرعة حين| خرجت جوان من البيت وألقت بِصُرَّة عند قدمي آغنس.

تصيح: (أنتِِ مطرودة من هذا البيت إلى الأبد!)" ينقل بارثولوميو نظراته من آغنس إلى جوان ومن جوان إلى آغنس. يطوي ذراعيه ويخطو إلى الأمام. يقول: (اهذا بيتي، تُرِك لي في وصن وصية أبي.

وأقول إنَّ آغنس ستبقى." "
تحدِّق جوان إليه، دون كلام، تتضرَّج وجنتاها. "الكن...")، تهدِّد محاولة حشد أفكارها، (... لكن.... شروط الوصية تنص على أن أبقى في البيت حتى ذلك الوقت...")
"(يمكنك البقاء)، يقول بارثولوميو، "الكنَّ البيت بيتي.")
"الكنتي أو كِلت إليَّ إدارة البيت!") تتمسَّك بهذا بانتصار، باستح|تة. (اوأنت
 ثخص البيت وليس المزرعة، و..." "
(البيت بيتي")، يردِّد بارثولوميو بهلوء. ("وستبقى.) ")
"الا يمكنها البقاء")، تزعق جوان، محتدَّة، مغتاظة. (اعليك أن تفكِّر في إخوتك وأخواتك، وفي سُمْعَةَ هذه العائلة، فضلًا عن سمعتك، ومكانتنا
("ستبقى)، يقول بارثولوميو.
"اعليها أن تذهب، يجب أن تفعل. " "تحاول جوان أن تفكِّر، باحثةً عن شيء

يكعله يغيِّر رأيه. (افكِّر في أبيك. ماذا كان سيقول؟ كان الأمر سيحطِّم قلبه. لم يكن أبدًا لـ...."
("ستبقى. إلا إذا حدث أن...")

تضع آغنس يدها على رُدْن شُقيقها. ينظر أحدهما إلى الآخر لحظة طويلة
 آغنس باعوجاج بفمها المجرو حو والنازف. يومئ بارئولوميو برأسه مُستجيبًا. تَسح وجهها بكُمِّها، تفكُّ عقدة الصُّرَّة، تربطها وتعيد ربطها. ينظر بارثولوميو وهي تضع الصرة على كتفها. (اسأتدبَّر الأمر")، يقول لها مالمسُا يدها. (الا تقلقي." ("لن أقلق")، تقول آغنس.
تَشي بشيء من الترنُّح عبر فناء المزرعة. تدخل غزئ
 رأسه يدور وينتفض، كأنه يتعرَّف إلى أحواله الجديدة.

تحمل آغنس صُرَّ تَاعلى كتفها دون أن تقول وداعًا، تخرج من فناء المزرعة وتسلك الطريق خلف طرف البيت، وترحل.

إنه خلفـ كُشْك أبيه في السوق، يسترخي أمام المنضدة متكاساُلا اليوم
 مرئي يتلاشى، ويصغي نصف إصغاء إلى امر أة تفاضل بين قفافيز مبرئنَّنة بفرو سنجاب وأخرى مُزيَّة بفرو أرنب، تظهر إليزا فجأة إلى جانبه.

تبتسم له تبسُّمًا غريبًا، عريضًا، بارز الأسنان.
(ينبغي أن تذهب إلى البيت)، تقول بصوت منخفض دون أن تر ترك ملامعها الثابتة ترتبك. ثم تلتفت إلى المر أة التي تستعرض السُّلَع وتقول: "(نعم يا سيدت؟؟"
يعتدل في وضع مستقيم. (الماذا ينبغي أن أذهب إلى البيت؟ قال أبي إنه عليَّ..؟؟
تهمس: (اذهب فحسب، الآنال، وتخاطب الزبونة بصوت أعلى: (أحسب أنَّ القفاز المزيَّن بفرو الأرنب هو الأدفأ. ه
يثبُ عبر السوق، شاقًّا طريقه داخل الأكشاك وناك ونارجها، متفادينًا من




 إلى شـارع هنلي الواسع، يقف ليتبادل والعديد من البِيران التعليقات، ليرِّت رأسَ طنل، وأخيرًِا، ينعطف إلى باب بيته.

يمسِح حذاءه على الحصيرة، تاركًا الباب ينغلق وراءهة، ويلقي نظرة على
 الهزيلتان تنحنيان على شيء ما على منضدة العمل . يلتفت الصبي المتدرِّبِ على وقع صوت المز لاج وهو ينعقف، وينظر إليه بعينين مدهو شُتين خائفتين. يقول: (أهلاً يا ند، كيف الحال؟؟ يبدو ند كأنه سيتكلَّم لكنه يغلق فمه. يومئ برأسه إياءة بين الموافقة

والرفض، ثم يشير إلى الرَّدهة.
يبتسم للمتدرِّب، ثم يخطو إلى الباب قادمًا من الرُّواق، يعبر بلاطات
 المشهجد الذي يستقبله غير قابل للتفسير كليًّا، مربك جدًّا، حتى إنه أنفق
 فورًا واضحُا له هو أنَّ حياته قد اتخذت منعطفًا جديدًا.
تجلس آغنس على مقعد منخفض، صُرَّة رثَّة عند قدميها، تقابلها أمُّهُ قرب
 العلوية لمقعد سُلَّمي الظهر، تحكم قبض مخالبها على الخـُبّ، قيدها و وجر سها
 الضحك من: فكرة وجود صقر وآغنس في ردهة أمَّه تحيط بهل بُسُط المحائط المزخرفة والملوَّنة التي تفخر بها أمُّهُ أَيَّا فخر . (أهه)، يقول، محاولًا تمالك نفسه، ويلتفت الثلاثة كلهم نحوه. (الآن....") تذوي الكلل|ت على شفتيه لأنه يرى وجه آغنس. عينها اليسرى مغمضة

 متحسِّسًا تقوُّس عظمة كتفها وشدَّها، كأنها ستحلِّق، ستطير في المواء مئل طائر ها، لو أنها تستطيع فحسب. (ماذا حدث؟ من فعل بكِ هذا؟") ثمَّة علامات واضحة على وجتتها، جرح على شُفتها، آثار أظافر، بُقَع دامية على معصمها.

تتنحنح ماري. تقول: (أمُّها طردتها من البيت.")

تهنُّ اَغنس رأسها. تقول: "زوجة أبي." يضيف قائْا: "جوان زوجة أب آغنس، وليست...") تقول ماري بسرعة: (أعرف ذلك، ما استخدمت الكلمة إلا كـ...)" تقول آغنس: "ولم تطردني. ليس بيتها. إنه بيت بارثولوميو. أنا من
اختارت الر حيل ."

 طفلك."

يومئ برأسه ويهنُّ كتفيه في الوقت ذاته، ناظرًا إلى ظهر أبيه العريض إذ





 آغنس سترى كيف تمضي الأمور بينه وبين أبيه، سترى الاضطرا الا
 كلَّ شيء في لـطظة فقط. (أليس كذلك؟") تقول أمُّه، وجه8ا شاحبّ، متوتِّر.
 عن منع نفسه من الانز لاق إلى تناوش لفظي. (أهو لك؟)
(اما هو الذي لي؟؟") ييبب مبتهجُا تقريبًا. تزمُّ ماري شفتيها. (هل وضعتَه هناك؟") (وضعتُ ماذا؟ أين؟")
 السوداوين ترمقانه، تفيِّان، تجمعان معلومات، مثل بَكْرَة يُلَفَ علِّهِ خِّ خِيط، لكنه ما زال عاجزُّاعن التوقُّف. أيُّ شيءء يأتي في طريقه يريده أن يأتي عاجلًأِ :

 (الطفل." تتحدَّث ماري بصوت عالٍ بطيء كأنها تتحدَّث إلى شخص ساذج. (الذي في بطنها. هل وضعتَه هناك؟")
يشعر بوجهه يتغضَّن مبتسمًا. طفل. صنعه هو وآغنس بين التفاح في





 معه، من البيت الذي ما عاد يحتمله. هو وآغنس سيطيران: إلى بيت آخري آلخر، بلدة أخرى، حياة أخرى.
(انعم فعلت")، يقول مستشُعرًا تبسُّمه يُلِّلِ وجهه.
تحدث عدَّة أشياء في الوقت نفسه. تندفع أمُّه من مقعدها نحوه و وتضربه بقبضتيها، يشُعر بوقع الضرب على صدره وكتفيه مثل قَرْع طبل. يسمع

صوت آغنس يقول كفى، توقَّفي، وصوتًا آخر، صوته، يقول إنها خطيب





 وأين آغنس وسط هذه الفوضى كلها، أهي خلفه؟ أهي بأمان بعيدًا عن متناول يد أبيه؟ لأنه، قسمًا بالرَّبِّ، سيقتله، سيقتله، إذا ما لمسها بأصـا بابعه. يمدُّ أبوه ذراعه فيكون هو على أُهبة الاستعداد، عضلاته متوترة، لكنَّ


 لاذعة، بوليَّة- تفوح منه.

ثمَّة ذلك الإحسساس غير المعهود بيد أبيه وهي تضغط عليه للجلوس على المقعد. (اجلس"، يقول أبوه، صوته هادئ. يشير إلى آغنس التي تقف وراءهما تهدِّئ طائرها. (ا'جلسي يا فتاة.)"
بعد لحظة، يمتثل. تأتي آغنس لتقف إلى جواره، تَلِّس الريش على عنق العوسق بظهر أصابعها. يرى أمَّه تفحصها بملامح مستنكرِة، باستغراب ابِ واضح. يجعله هذا راغبًا في الضحكك مرة أخرى. تم يتحدَّث أبوه فيعود انتباهه.

يقول أبوه: (الا أشكُّ في أنه... يمكننا أن نصل إلى اتفاق.")

تعبير وجه أبيه غريب. يِدِّق إليه مدهوشُا بغرابته. يشُدُّ جون شفتيه
 ليدرك أنَّ جون في الواقع، يبتسم.
(الكن يا جون)، تصيح أمُّه، (امستحيلٌ أن نو افق على مثل...")
(اهُس يا امرأه")، يقول جون. "قال الصبي إنَّها خطيبٌ وخطيبته. ألم تسمعيه؟ ليس ابني مَن يخلف وعدَه، يتنصَّل من مسؤولياته. الغلام حبَّل

الفتاة. لديه مسؤولية....")
(إنه في الثامنة عشرة من عمره! لا عمل لديه! كيف يمكنك أن تفكِّر...") (قلت لكِ هُس." يتحدَّث أبوه بغضبه العاصف المعتاد لحظةُ فقط، قبل
 يقول وهو ينظر إلى آغنس. ((قبل أن يأخذك إلى الغابة؟)

تربِّت آغنس طائرها. تنظر إلى جون نظرة ثاباته. ("وعد أحدنا الآخر .")
("وما قول والدتك -آه، زوجة أبيك- في العلاقة؟"
(إنها... لم تستحسن الأمر. قبألا وأمَّا الآن)، تشير إلى بطنها، (افلا
يمكنتي القول."
("فهمت." يتو قَّف أبوه لحظةً، عقله يفكِّرِ و وثمَّة، بالنسبة إلى الابن، شيء مألوف في صمت أبيه هذا، وفقط وهو يحدِّق إليه عابسًا، متعـجِّبا، يدرك مـا ما
 مربحة. إنه التعبير نفسه الذي يبدو عليه عندما تأتي في طريقه حصَّةُ جلود
 إليه تاجر عديم الخبرة ليقايضه. إنه التعبير الذي يتظاهر بهر بهـ عندما يحاول ألألًا يكشف للطرف الآخر بأنه سيخرج من الصفقة أيسر حالًاً.

تعبيرٌ جشُع. مرِح. مكبوت. يجعل بدن الابن يقشُعِّر حتى النُّخاع. يجعله يتشبَّث بأطر اف المقعد تحته بيديه كلتيهم|.

فجأةَ يرى الابن، بإحساس مستنكِر خانق، أنَّ هذا الزوانج سيكون مفيدًا
 كلَّه -وجه آغنس الدامي، وصوهلا إلى هنا، العوسق، الطفل الذي الذي ينمو في بطنها- لمصلحته.

لا يستطيع تصديق الأمر . لا يستطيع. أنه وآغنس أو قعا نفسيهِا على نحوٍ غير مقصود في يد أبيه. الفكرة تجعله يود الفرار من الغرفة. أنَّ ما حدث بينها في هيولندز، في الغابة، والعوسق تغوص مثل إبرة في تلافيف أوراق الشُجر فوقهها، يمكن ليُّه ليصير حبُلا يونئهه به أبوه أكثر إلى هذا البيت، إلى هذا المكان. نئيءٌ لا يُتململ لا يُطاق. ألن يرحل أبدًا؟ ألن يتحرَّر أبدًا من هذا الرجل، من هذا البيت، من هذه التجارة؟
يبدأ جو ن بالتحدُّث مرة أخرى بالصوت المُ المعسول نفسه قائلا إنه سيقصد


 في الزواج بالفتى: فمن هما حتى يمنعا هذا الاقتران؟ يمب أن يولد الطفل الط في في فراش الزو جية، لا يمكن و لادته في هذا العالم على الملانب الخطأ من الملاءة. إنه حفيدهما، أليس كذلك؟ يقع العديد من الزيجات على هذا النحو. إنها سُنَّة الطبيعة.

في هذه الأثناء، يلتفت إلى زوجته ويضحك ، فينظر الابن إلى الأرض، ينتابه شعور شُديد بالغئيان.

يقفز جون على قدميه، وجهه مُحمر، كلُّه توق وحاسة. (احُسِم الأمر إذًا. سأذهب إلى هيولَندز لأضع شروطي.... شُروطنا... لـ... لأختم هذا الأمر
 هنا.") يومئ إلى ابنه. (اكلمة معك، على انفراد، من فضـلك.") " خارجُا في الرُّواق، يتخلَّلَ جون عن التظاهر باللُّطف. يمسك بياقة ابنه، أصابعه باردة على جلده، يرفع وجه ابنه مباشرة إلى وجهه. ("قُل"،، يقول بصوت متوعِّد هِرم منخفض، "إنه ليس هناك المزيد.") "المزيد من ماذا؟") "قلها. لا يو جد المزيد. أليس كذلك؟" يشعر الابن بضغط الحائط على ظهره وكتفه. تقبض الأصابع ياقته بقوة شديدة تعوق الهواء في حلقه. "هل هناك المزيد؟") هِمس أبوه في وجهه. تفوح من أنفاسه رائحةُ سَمَك
 إلى بابي ليقلن لي إنك نفخت بطونهن بالأطفال؟ هل عليَّ أن أتعامل مع

 يلهث، يدفع أباه إلى الوراء، لكنَّ أباه يضغط كتفه بكوعه، ويضع ساعده
 تجرؤ على قول شيء كهذا، لكنَّ الكلملات لا تجد طريقها إلى شفتيه. (الأنك إذا كنت قد حرثت واحدة أخرى وغرست فيها - احتى إن كانت واحدة فقط- فسوف أقتلك. وإن لم أفعل أنا، سيفعل شقيقها. أتسمعني؟

أقسم بأنني سأحرمك حياتك، والرَّبُّ شهيد على ذلك. تذكَّر ذلك."
يسادِد أبوه ضربة أخيرة إلى قصبته المو ائية، ثم ينصرف خارجّا من الباب
تار كُا إياه يصفق وراء ورهـ.
 المتدرِّب، ينظر إليه. يِدِّق الاثنان أحدهما إلى الآخر لـطظة، ثم يستدير ند


يسير جون مباثرة إلى هيولَندز . لا يقف عند كُشْكِهِ ليزعج إليزا، ليوجِّه



 مر بحة في انتظاره، يكسُّ بتلك المتعة الخاصة تسري في أو صاله مئل كأس
 خشية أن تتبدّلّ الأحوال وتضيع الفُ الفرصة منه، كا قد يكدث. له اليد الطُّولى،

 بينهم، لكنَّ القضية الألح ستكون الفتّاتة. يريدون ونا أن تتزوَّج، في حالها هذا هذه،

 راقصًا قديِّا من عهد شبابه.

يجد الأخَ في حقل بعيد، يجب أن يشَّ طريقه عبر الأوساخ ليصل إليه، والأخ متكئ على عصاه ير اقبه وهو يقترب، دو دو أن يتحرَّك ك.

بجموعات من الحُر اف تتحرَّك حوله، توجِّه عيونها الماحظة نحوه، تحيد

 وورِكُنَر قبل نهاية العام، إذا كان لدي أي علاقة بالأمر . يصعب عليه، وهو

يخطو على الحقل، كبح الفرح من الظهور على وجهه.
البِرَك تحت حذائه البلدي متجمدة كأنها غيوم بيضاء، صلبة في ثُلمَم الوحل وأخاديده.

يصل جون إلى الأخ راعي الخراف. يبسط يده. ينظر الأخ إليها لـظةً.









 ينقل الفلاح هراوته إلى يده الأخرى، يبصق على الأرض بحزم، ويصافح
 كأنه صياح بنت.
"حسنًا). يقول جون ضاحكُا أعمق ضحِكٍ أمكنه وأَرْجَلَه، (أحسب يا بارثو لوميو أنَّ لدينا مسائل نناقشها ."

ينظر إليه الأخ مدة طويلة. ثم يومئ برأسه، وينظر إلى شيء ما خلف
كتف جون.
"انعم يجب أن نفعل ذلك"، يقول ويشير بإصبعه. (هي ذي جوان قادمة. سيكون لـديها ما تقول، أضمن ذلك."

تقبل جوان مهرولة عبر الحقول، محاطة بيناتها، وصبي صغير يكثم على
خاصر تها.
(أنت)، تصيح، كأنه أحد صبية مزرعتها. (اكلمة معك، من فضلك.")
يلوِّح لها جون بيده بودّ، ثم يلتفت ليشـمل بارثولوميو بابتسام وإياءٍ

 نجعلهن يشعرن بأنهن يكظين بالمشار كة. يشخص بارثولوميو بصره لـظةُ، عيناه الشُهلاوان تشبهان عيني شُقيقته
 يأمر أخاه بالانصراف، بفتح البوابة لجوان، وهو يصغر للكلاب لتذهب

يقفون في الحمل مدة طويلة، بارثولوميو، وجوان، وجون. الأبناء

 سيزو جونها، ألن تعود أبرًا؟ يتعب الأخ الأصغر من لعبة الوقوف هـو هذه عند حائط فيبكي ليو ضَع على الأرض . عيون الأخورات لا تتر كُ أبدًا الأشخخاص

الثلاية الو اقفين بين الحخراف. تتعارك الكلاب وتتثاءب، رؤوسها تتكئ على كفوفها، ترفعها من حين إلى آخر لتراقب مع تومس، منتظرةً أوامره.






 إشارة أكيدة إلى أنه غير سعيد. يدنو صانم انع القنا يضع صانع القفافيز يده على كتف بارثولوميو، يسمح الراعي ببقائها. تُم يتصافحون. صانع القفافيز يصافح جوان، ثمّ بارثولوميو . أوه، تقول إحدى الفتيات. يتنفَّس الصِّبية الصعداء. قُضِي الأمر، تهمس كاترينا.
t.me/soramnqraa

يستيقظ هامنت جافلًا، الفِراش يُخْشْخِش تحته. شيء ما أيقظه -جلبة، دوي، صياح- لكنه لا يعرف ما هو. يستطيع أن يلاحظ من خلال أشعة الشمس الممتدة إلى الغرفة أنَّ المساء يدنو. ما الذي يفعله هنا نائنما على الفراش؟
يطرق ثم يتذكَّر كلَّ شيء جـ جسد يستلقي خامدًا الٍ جواره، الر أس يلتفت
 صدرها يعلو ويهبط مُدَدُا متفاوتة.

يبلع هامنت ريقه، حلقه مسدود ومشدود. يحسُّ بلسانه كأنه مكسو بفرو، يِسُّ به غليظًا، أكبر من أن يتسع له فمه. يترنَّح واففًا، تغيم الغر فـة من حوله. ألمٌيتغلغل في مؤخّر رأسه ويربض هناكِ أن، يَصِرُّ صرير فأر محاصَر . في الطابق السفلي، تدخل آغنس من الباب الأمامي وهي تدندن لنفسها. تضع على المائدة الأشياء الآتية: حُزْمتين من إكليل الجِبل، حقيبَها الجلبية،

 تُشي في الغرفة، تسوِي المقعد قرب الموقد، تنقل قلنسوة سوزانا من
 زبائنها. تحلُّلُ رباط ثوبها وتنفضه. ثم تفتح الباب الملفني وتنزل إلى الدَّرب المفضي إلى المطبن

يمكن الإحساس بالحرارة من بُعْل عدة خطوات. في الداخل، ترى ماري تَرِّك الماء في قِدر، وإلى جوارها سوزانا جالسا جالسة على مقعد تمسح الطين عن

البصل.
(ها أنتِّ)، تقول ماري ملتفتَّ، وجهها عحمر من الخرارة. (مكثبتِ وقتًا
طوئّاه
تتبسَّم آغنس تبسُّهًا غامضًا. (اكان النحل يكتشد في البستان. كان عليً
إغراؤه بالعودة."
"(همم)"، تقول ماري وهي تلقي بحفنة من الدقيق في الماء. إنها تضيق ذرْعًا بالنحل . كائنات غخادعة. "وكيف حال الجميع في هيولَندز؟"
"(بخير، حسبِ| أظن")، تجيب آغنس لامسةً شعر ابنتها لحظةً، عُيِيِّةً، تتناول رغيف خبز أعدَّته في ذلك الصباح وتضعه على المضضدة. اأخششى أنَّ ساق
 تو جعه في الطقس الرطب وهذا كل ما في الأمر، لكنتي قلت له إنه بحاجة الـن إلى..."،، تقول آغنس فجأة وسِحِّين الحبنز في يدها. (أين التوأمان؟؟"

لا ماري ولا سوزانا رفعت ناظريها عن عملها.
(هامنت وجودث)، تقول آغنس. (أين هما؟)"
(الا فكرة لدينا")، تقول ماري رافعةُ ملعقة إلى شفتيها لتتذوَّق، "الكنتي

 توجِّه آغنس حافة السكين المُسَنَّنَة إلى رغيف الحبنَ، مرَّةٌ، مرَّتين، فتسقط
 تترك السكين تنز لق من يدها.
(اسأذهب فقط و ..."، يتلاشى صوتها وهي تخرج من باب المطبخ صاعدةً اللَّرب إلى البيت الكبير . تتفقَّد المعمل حيث يميل جو جون على على المقعد في هيئة تقول: لا تزعجني. تسير في قاعة الطعام والرَّدهة. تصيح مناديةُ باسميها من أسفل السلالم. لا شيء. تخرج من الباب الأمامي إلى شـارع هنلي. حرارة اليوم تتلاشى، غبار الشارع يهدأ، يعود الناس أدراجهم إلى منازهم لتناول

عشائهم.
تدخل آغنس من باب بيتها الأمامي للمرة الثانية في ذلك المساء.
وترى، ابنها واقفًا أسفل السلالم. جامدّ، وجهه شاحبِ، أصا


يكن هناك هذا الصباح.
تتحرَّك نحوه بسر عة قاطعةُ الغرفة في خطوات قليلة.
تقول مسكةًّ بكتفيه: (اماذا؟ ما الخطب؟؟) ماذا أصاب وجهك؟) لا يتكلَّمَم يهُّ رأسه. يشير إلى السلالم. ترتقيها آغنس درجتين در جتين.

تقول إليزا لآغنس إنها ستصنع إكليل الزفاف. إذا كان ذلك ما ترغب فيه آغنس، تضيف قائلةُ.

إنه اقتراح طُرِح بخجل، بصوت متردِّد، في وقت مبكِّر من صباح أحد

 صوت أولى العربات ووقع الأقدام في الـنارج على الشُارع.
 يمكن فيه الإعداد للزفاف. قالت لما أمٌّها هذا بشفتين مزمو متين صارمتين، دون أن تلتقي عيناها عيني إليزا، وهي تلقي بدثار إض فيني على الفراش


 إلى صوتها، إلى صوت أنفاسها في في الليل ألى زلت أعتقد أنني يومْا ما سأصحو وستَكون هناكّ إلى إلى جواري، مرة أخرى، سيحدث غَضَنٌ أو انثناء في الزمن وسنعود إلى حيث كنَّا، عندما كانت تعيش

لكن، بدلًا من ذلك، تستيقظ إليزا و حيدة في الفراش كلَّ يوم.
لكن، ها هي ذي الآن المرأة التي سيتزوَّجها شقَيقُها: تُدعى آغنس بدلًا

من آن. الإعداد هلا الأمر كلُّه استعجال وعناء، فأخوهها بحاجة إلى إذن خاص وثئَّة -هذه النقطة ليست واضحة لإليزا- نقاش متد (ساخن) فئ في المال. بعض أصدقاء شقيق آغنس دفع كفالة: هذا كل ما تعرفه. ثمَّة طفل ولا في بطنها، سمعت إليزا، لكن من وراء الأبواب فقط. لم يمقل هل ها أحد ذلك
 الصباح: شقيقها وآغنس سيسيران إلى الكنيسة في تميل غرافتن، حيث وافي كاهن على تزويكها. ليس كاهنهم وليست الكير الكنيسة التي يقصدونها كلَّلَّ أحد. تقول آغنس إنها تعرف هذا الكاهن معرفة جيدة. إنه صديق حميم لعائلتها.
 وعلَّمها ذات مرة كيف تعالج تعفُّن رئة صقر، سيزوِّجها، قالت بالت بمرح وها وهي تحوك على مِنوال ماري، لأنه يعرفها مذ كانت طفلة وطالما كان لطيفًا معها. مرَّةُ أخذت منه قيودَ صقور وعاضته الصوف، خبير في شؤون الصِّقارة وتخمير الجِعة وتربية النحل، وشاطرها معارفه العظيمة الثلاث كلَّها.

حين ألقت آغنس هذا الخطاب من مكانها عند المنوال قرب النار في



 قبل، بهذا الاسترسال غير المتحفِّظ، بهذه الصراحِ أحد المهججة.

 خفي وسِرِّي.

عندما تتزوَّج إليزا، ستودُّ أن تسير في شارع هنلي متوَّجة بإكليل زهور، في



 حتى لا يقال أيٌّ شيء آخر .

ومع ذلك، تودُّ أن تصنع إكليل الزهور لآغنس. من غير ها سيفعل هذا؟ ليست زو جة أبي آغنس، إليز اعلى يقين من هذا، ولا أخوا أها: إنهن معتز لات، هناك في شوتري. قد يأتين إلى الزفاف، تهز آغنس كتفيها، وقد لا يأتين. لكن يمب أن يكون لآغنس إكليل. لا يمكنها الزواج من دون إكليل، سواء أحبلى كانت أم لم تكن. لذا تسأهلا إليزا. تتنحنح. تشبك أصابعها، كأنها على وشك الصلاة.
 أتساءل ععَّ) إذا كنت تودين أن... أصنع إكلِلُّ لكِ؟ للغد؟؟
تشُر بآغنس خلفها، مصغية. تسمعها إليزا تتنهَّد فتحسب لـظةً أنها سترفض، ستقول لا، أنَّ إليزا تحدَّيَّت على نحوٍ غير لائق. يُخْشْخِشُ فراشُ القش ويهتز عندما تستدير آغنس لتواجهها.
(إكليل؟؟) تقول آغنس، ويمكن إليز ا أن تسمع في صوتها أنها تبتسم. پأودُّ ذلك كثيرًا حقُّا. شكرُا لك. "

تنقلب إليزا وتحِّقِ إحداهما إلى وجه الأخرى، وقد تواطأتا فجأة.
تقول إليز ا: الا أعلم أية زهور سنجد في هذا الو قت من السنة. ربا بعض أزهار التوت أو ...")
(اعَرْعَر")، تقاطعها آغنس. (أو بَنْمِيَّة. بعض السَّرْ خَس. أو صنوبر.")
"(ثمَّة لبلاب.")
(أو أزهار البندق. يمكننا الذهاب إلى النهر، أنتِ وأنا")، تقول آغنس وهي تُسك بيد إليزا، (افي وقت تالٍ اليوم، ونرى ماعسانا نجد.)"
("أيت قَلَنْوُوة الر اهب هناك الأسبوع الماضي. ربـا...")
(اسامَّة)، تقول آغنس منقلبة على ظهر ها، وهي ما زالت تمسك بيد إليزا وتضعها على بطنها. (أتودين أن تتحسَّسي الجنين؟ إنها تتحرَّلك في الصباح الباكر . تحتاج إلى إفطار ها. ")
("إها؟؟) تقول إليز| مدهوشة من هذه الألفة المفاجئة، من دفء بشرة المرأة القوية المشُدودة، من قبضة يدها القوية.
(أحسب أنها ستكون بنتًا)، تقول آغنس متثائبةً تثاؤبًا ناعًّا وسريعًا.
يد إليزا مضغوطة بين أصابع آغنس. إنه أغرب إحساس، كأنَّ شيئًا



تتلقَّاه. تودُّ أن تسحب يدها نـان، وفي الوقت نفسه أن تبقيها. (شُقيقتك")، تقول آغنس بلطف. (هل كانت أصغر منك سنًّا؟") تحدِّق إليزا إلى الجبهة الناعمة، والصدغين الأبيضين، والشُعر الأسود لهذه التي

ستصبح عَّا قريب زوجة شقيقها. كيف عرفت أنها كانت تفكِّر في آن؟
تقول إليزا: (أجل، بنحو عامين.")
("و كم كان عمر ها عندما ماتت؟"
("ثمانية أعوام.")

تنقر آغنس بلسانها متعاطفة. تغمغم: (أنا آسفة على هذا الفقد.") لا تقول إليزا إنها قلقة على آن لأنها وحدها تحامًا، وصغيرة السن جدًّا،


 عاجزة عن سم|عها، عاجزة عن الوصول إليها.
تربِّت آغنس ظهر يد إليز| وتتحدَّث على عجل: "(معها شقيقتاها الأخريان، تذكَّري. الاثنتان اللتان ماتتا قبل أن تولدي. ببعض. لا تريدك أن تقلقي. تريدك أن..." "توقَّف آغنس، تنظر إلى إليزا


حذر: : (أتو قَّع أنها لا تريدك أن تقلقي. تريدك أن تستريحي." " تصمتان لحظةً. تدقُّ حوافر الحيل وهي تمر قرب النافذة متجهة شهالًا

أعلى الشـارع.
تهمس إليزا: (اكيف عرفتِ عن البنتين الأخريين اللتين توفيتا؟) تبدو آغنس مفكِّرةٌ لحظةُ. (أخبرني شقيقك"، تقول دون أن تنظر إلى إليزا. (إحداهما)، تتنفس إليز ا قائلة، "كانت تُدعى إليزا . أول طفلة. هل تعرفين هذا؟؟

تبدأ آغنس بالإيِاء لكنها تهزُّ كتفيها.
(أحيانًا يقول غلبرت إنَّ...")، تلقي إليزا نظرة خلفها قبل أن تتحدَّث، "...إنها قد تأتي في منتصف الليل لتقف قرب فراشي مطالبة باستعادة اسمها مني. وإنها ستكون غاضبة لأنني أخذته منها ."
(اهُراء)، تقول آغنس بحدَّة. الالام غلبرت هراء. لا تستمعي إليه. أختك سعيدة لأن لكِ اسمها، لأنك تحملين اسمها. تذكَّري هذا. إذا سمعتُ غلبرت يقول لك ذلك مرة أخرى سأضع قُرَّاصًا في بنطالهـ ." تنفجر إليز| اضاحكة. "لن تفعلي."

يد إليز| وتدفع نفسها لتجلس باعتدال. (والآن. حان الوقت لنبدأ اليوم.")

 كأنم) وُضعت قرب شمعة

يتكوَّن الإكليل الذي تصنعه إليزا من أزهار السَّرخس والأرْزِيَّة

 يجلس على الأرض، ساقاه مُدوتان، ويسقِط الأوراق، واحدة تلو الأنخرى،
 من فمه اللاهث وهو يقلِّب: هناك ("وقة)" لـ(اورقة)"، و(إيز") لـ(إليزا|")، و (اساء" لـ (احساء". إنَّ الكللملت هناكَ إذا عرفتَ كيف تصغي إليها.

أناملها -القوية، النحيلة التي اعتادت حياكة البلد أكثر - تنسـج السيقان

 تبتسم إليزا وتقول: "الا يا إدموند، ليس النار." ينظر إليها بوجه طرِب،

يتهلَّل فرحًا لأنه فُهِم. النار، الحرارة، لا، لا تلمسها. يعلم أنه لا يُسمح له

 النار وتحريك الجمر والتقاطه بها.

من ناحية البيت الخلفية، يمكنها سلاع أمّهِا وهي تقرع القدور والمقالي في المطبخ. إنا في مزاج عكِر وقد دفعت الحُادمة إلى البكاء. تصبُّ ماري جام غضبها على الطعام. اللحم لا يستوي. عجينة الفطيرة تتفتَّت. العجين لا لا ينتفخ بالسر عة الكافية. للححلوى مذاق القمح. يبدو لإليزا أنَّ المطبخ في قلب زوبعة ويجب أن تبقى هنا، بعيدًا عنه، مع إدموند، حيث هما في أمان. تواصل أناملها دسَّ أطراف سيقان النبات المقطوعة في النسيج، في حين تدير راحةُ يدها الأخرى حلقةَ الإكلِل وهي تتابع العمل .
من الأعلى، يمكنها سماع هديد أقدام أشقائها وجلبتها. إنهم يتصارعون



(ايا أولاد!") يصل زئير من معمل القفافيز . (اكُفُوا عن هذا فورًا! وإلا
 هناك أم لم يكن." "

يظهر الأشقاء الثلاثة في المدخل، يتدافعون بالمناكب. شقيق إليزا الأكبر، العريس، يتزحلق في الغرفة، يمسك بها، يقبِّل أعلى رأسها ثم يدور ليرفع إدموند عالِّا في الهواء. ما زال إدموند يمسك ملعقته الحنشَبية بيد، وبالأخرى بحفنة من ورق النبات. يدور به شقيقه الأكبر، مرة، مرتين. يلوي إدموند

حا جبيه ويبتسم، والمواء يطيِّر شعره عن جبينه. يكاول حشر الملعقةَ منحرفة
 خارجين من الباب إلى الشارع. يسِقط إدموند ملعقته، ناظرّا وراءاءهم، حزينًا، عاجزًا عن فهم هذا الهِجْر المفاجئ.

تضحكك إليزا. تقول: (اسيعودون يا إد عَّا قريب. حينها يتزوج هو.
سترى."
تظهر آغنس عند المدخل. شُعرها ناعم غير مضفور. يتسلسل أسفل
 زهرة الربيع الباهت، مقدِّمته بارزة قليلًا
تقول إليز| شابكةً أصابعها: (أوه، الأصفر سيُبرز قلوبَ زهور الأقحوان.") تقفز على قدميها حاملةُ الإكليل. تنحني آغنس حتى تضعه إليز اعلى رأسها.

حلَّ الصقيع بين عشيَّ وضحاها. كلُّ ورقة نبات، كلُّ حافة فيها، كلُّ
 باردة وقاسية تحت الأقدام. العريس ورج
 أخذ يقفز على قارعة الطريق. يقف بارثولوميو في المؤخرة، طوله يكجب أولئك الذين أمامه، رأسه مُطْرِقِ

تسير العروس في خط مستقيم، لا تنظر يمينُّا ولا يسارًا. معها إليزا وإدموند راكب على خصرها، وماري، والعديد من صديقات آغنس، وزوجة الحبَّاز . تسير جوان وبناتها الثلاث جانبّا. جوان تجرُّا بنها الصغير من

يده. تُشي الأخوات متراصَّات، متابِطات الأذرُع، ثلانهن معًا، كلُّ واحدة إلى جوار الأخرى، يقهتهن ويتهامسن. تنظر إليزا إليهن شَزْرُا مرات عديدات قبل أن تشّيح وجهها عنهن.


 شُجرة بلُّوط على جانب الطريق وحطّه عليها، تيَّار الأنفاس الأبيض إذ


 ولجواني منبت شـعر أمِّها المنخفض، ولمارغرت العنق الغليظ وشحمتا


 رأسه المربعة، زاويتا فمه المقلوبتان. تشعر بالشُر ائط مربوطة حول حول جور جابيها،
 إكليلها وتُوته وأزهاره وحركتها، تشُعر بقطرات الماء الصغيرة في عروق
 النبات، دفق أو تِّار أو مد، مرور الدم منها إلى الطفل داخلها إلها إنها تترك كِ حياةُ لتبدأ أخرى. قد يكدث أيُّ شيء.

 تشبك أصابعُها أصابعَ ابنتها. ستتع خططاهـا خفقَ قلبها. ستسيران على هذا

الدرب معًا، جننًا إلى جنب. ستكون هي من يصنع لا الإكليل، لتُبُّته على رأس آغنس، وتُتَرِّح شعرها لِّا فينسدل حواليها. ستأخذ الشُرائط الزرقاء وتربطها حول جوربيها، وتنسجها في خُحَل شعرها ها لكانت هي. يعقب هذا إذًا، بطبيعة الحال، أنها ستّكون هنا الآن على أية هيئة يمكنها تدبرها. لا تحتاج آغنس إلى أن تدير رأسها، لا تريد إخافتها كي لا تبتعد. حسبها أن تعرف أنها هنا، جليَّة، مرفرفة، خيالية. أراكِّ، تفكِّر . أعرف أنكِ

هنا.
تنظر إلى الأمام بدلًا من ذلك، على طول الطريق، حيث كان من المُمكن

 ترى إخوته، أباه، أصدقاءه، إخوتها. تريده أن ينظر إلى الوراء، وهي تُشيّي،

انظر إليَّ.
لم تَذْهَش حينها فعل ذلك تَمامًا، رأسه يلتفت، و جهه يَيبن لها عندما يدفع



 غلبرت، لكنها ليست على يقين، يمسك بكتفيه ويدفعه دفعًا. يستجيب بالمثل مطوِّقًا غلبرت، جاعالا الفتى يصرخ غاضبًا.
الكاهن ينتظر عند باب الكنيسة، يبدو ثوبه شكاًّ أسود على الحجارة

 هواء الصباح. بينها تصعد آغنس طريق الكنيسة، يبتسم لها الكاهن، ثُم يتنهَّلـ.

يغدض عينيه ويتكلَّم: (أعلن زواج هذا الرجل وهذه المرأة.) يخيِّم السكون عليهمم جميعُا، حتى الأطفال. لكنَّ آغنس تناشد مناشدة داخلية

 دون اجتم|ع هذين الشخصين في زواج دقَّسّس، فليعلنه. هذه هي المرة الأولى

التي يُسُلْ فيها هذا السؤال. ")
يرتفع جفناه فينظر إليهم بميعًا، واحدًا تلو الآخر. تومَس يَكِز رقبة

 كاترينا ومارغرت تختلسان النظر إلى شقيقي العريس، تقيِّان أهميتهها. جون يبتسم، داسًّا إبهاميه في أربطة صِداره المشُدودة. ماري تحدِّق إلى الأرض،

و جهها جامل، متجهُّم تقريبًا.
يتنهَّد الكاهن مرة أخرى. يقول كلملته مرة ثانية. تتنهَّد آغنس، مرة،
 مرة. تَكَلَّ الآن، تفكِّر آغنس مرة أخرى، مُسُشِلَّةُ الكلملات في رأسها باعتناء ملروس ودقيق. تنحني جوان لتستمع إلى شيء يقوله ابنها، فتسكته واضعةُ إصبعها على شفتيها. يحرِّك جون قدمه الأخرى فيدوس زوجته مصـادفة. تسقط ماري القفازين اللذين تمسك بهـ وعليها أن تنحني لاستعادتهاه، لكن

ليس قبل أن تحملق إليه غَضِبَّة.
يقال الإعلان مرة ثالثة، يشخصى الكاهن بيصره إليهم مجيعا، مباعدًا بين يديه كأنه سيعانقهم جميعًا. قبل أن ينهي كلم|ته الأخيرة يتقدَّم العريس إلى رُواق الكنيسة مُتَّخذًا مكانه إلى جوار الكاهن، كأنه يقول له: لنتجز الأمر . ثمَّة موجة ضحكك بين الجمّع، انفراج أسارير، وترى آغنس وميضُا إلى

يمينها، في زاوية عينها، دَفْقًا لونيًّا، مثل سقوط خصلة شعر على وجهها،
 على نسيج ثوبها الأصفر، ثم على صدر ها ها، وعلى بطنها المتكوِّر بلطف. تُسكه
 عالقةُ به بضعُ أوراقَ دقيقة فضية الظهر . تسكك به بين أصابعها لـظةُ. ثـم يتقدَّم شقيقها. يأخذ الغصن الذي





 وما زال مُسكُا ظهر آغنس بيده. يمدُّ يده الأخرى ويمسك وكـ بكتف من سيصبح زو جها. تعرف آغنس أنه لا يريدها أن تسمع ولكنها تسمع: سمعها حاد كسمع صقر . يميل بارثولوميو ويهمس في أذن من سيصبح زو جها:

عندما يميل بارثو لوميو إلى الخلف مرة أخرى نحو شقيقته، يبتسم مكشُّرُرا
 شاحبّا بعض الشيء.
يغمس الكاهن الخناتم في الماء المقدَّس مُهَمْهِمًا بصلاة، تُم يأخذه العريس. ("باسم الأب")، يقول بصوت واضح مسموع للجميع، حتى لأولئك الذين
 الخناتم إلى خنصر ها، (اباسم الروح القدس"، تُم إلى إصبعها الوسطىى وعند

قول (آمين") يطوِّق الخاتم إصبعها الثالثة حيث يسري وريد ينتقل مباشرة إلى

 يدفئه بعد ذلك، يرفع حرارته إلى درجة حرارة جسدهها. تدخل إلى الكنيسة واعيةً بالأشياء الثلاثة التي تسسك بها. الخاتم في

 في المقاعد. تركع آغنس على المذبح إلى يسار زو جها لتسمع القُدُّاس . يخفضان رأسيها في اتساق، ويضع الكاهن ملاءة عليهچ، ليحميها من العفاريت، من الشّيطان، من كل شرّ ومكروه هي العالم

تتحرَّك آغنس في غرفة الطابق العلوي خلال أشعة الضوء المتجمِّعة، حيث تحتشد ذرَّات الغبار وتتدفَّقَ ابنتها مستلقية على حشيَّة القثّ، ما زالت في ثوبها، نعلاها مرمِّيان إلى جوارها.

 وجتتاها متوردتان، يداها مسترخيتان بجانبها، أصابعها مضمومة. ليس الأمر سيئًا جدًّا . قطعًا. إنها هنا وهامنت هنا هنا. تصل آغنس إلى الفراش وتجّو، ثو بها ينتفخ حولها.
(اجودث)، تقول، وتضع يدها على جبين الفتاة، ثُم على معصمها، ثُم على
وجنتها.
تدرك آغنس أنَّ هامنت في الغرفة، خلفها مباشرة، تومئ بر أسها مغكِّرة.

 النَّض ضعيف، غير منتظم، وسريع.
(منذ متى وهي على هذه الحال؟؟" تتحدَّث بصوت عال دون أن تلتفت. ((منذ أن عدت من المدرسة)"، يقول هامنت، صوته عالي النبرة. (اكنا نلعب مع القطط الصغيرة وقالت جود.. إنَّ جدَّتنا أمرتنا بتقطع الحطب وكنا علما على

وشك أن نبدأ، بتقطيع الحطب، لكننا كنا نلعب مع القطط الصغيرة وخيط.
كان الحطب هناك و ...")
(الا تهتم بالحطب"، تقول برباطة جأش. (لا يهم. قُل لي عن جودث.") ("قالت إنَّ حنجر تها تؤلمها لكنتا لعبنا وقتًا أطول قليلا، ثم قلت إنني سأقطع المطب وقالت إنها تشعر بتعب شديد، لذا صعدت إلى هنا واستلقت على الفراش. لذلك قطعت بعض الحطب -ليس كلَّه - ثم صعدت لأراها ولم تكن على ما يرام أبدًا . ثم بحثت عنك وعن وعن جدتي والمِيميع"، صوته يعلو الآن، "الكن لم يكن أحد هنا. ذهبت إلى كل مكان أبحث عنـ عنك وأناديك. وسارعت إلى البحث عن الطبيب، لكنه لم يكن هناك هِ هو أيضْا ولم أعرف مـ ما

أفعل. لم أعرف كيف.... لم أعرف....")
تعتدل آغنس وتدنو من ابنها. (الا بأس")، تقول مادَّةً يدها إليه. تُدْني رأسه

بلاء حسنا. حسنُا جدًّا. إنه ليس..."

يبتعد عنها، وجهه متجهِّم ومبلَّل . (أين كنتِ؟") يصيح، خوفه يستحيل
 يعلو في الثالثة. (بحشتُ في كل مكان!")

تنظر إليه بُبات ثم إلى جودث. تقول: "كنتُ في هيولَندز. أرسل

 ويتجه نحو الفراش.

يكثوان معًا إلى جوار الفتاة. تمسك آغنس بيدها. (همي مُصابةٌ... به")، يقول هامنت بصوت أجش. (أليس كذلك؟"

لا تنظر آغنس إليه. عقله ذكي، يتسق كثيرِا وعقول الآخرين، وتعرف أنه
 لنفسها، رأسها مطأطئ. تفحص طرف كل إرّ إصبع بحثًا عن تغيُّر في اللون،
 ظفر شاحب مع شكل هلالي ناشئ. تفحص آغنس القدمين، كل إصبع

فيهها، عظام الكاحل المستديرة والهئّة .
يهمس هامنت: (إنها مصابة بـ... الوباء، أليس كذلك؟ يا ماما؟ أليس كذلك؟ ذلك ما تعتقدين، أليس كذلك؟"

تَسك بمعصم جودث، النبض يرتعش، ليس ثابتًا، يعلو ويهبط، يتلاشى

 مشل أرض مستنقع ترخي رباط قميص جود أخرى متشُكِّلة في إبطيها، بعضها صغير، وبعضها الآلخر كبير وبشُع، بَصَليَّة الشُكل، تشدُّ الجِلد.

لقد رأت هذه من قبل، هنالك قليلون في البلدة أو حتى في المقاطعة كن

 غخاوف كل شخص إلى درجة أنها لا تصدِّق أنها تراها بالفعّل، أنها ليِّ اليست شُيئًا من نسج الخيال أو شبحُا تستدعيه خيِّلتها.
ومع ذلك، ها هي ذي. أورام دائرية، تندفع من تحت جلد ابنتها. تبدو آغنس كأنها شُطرِرت اثنتين. جزء منها يشهت عند رؤية الدُّبول. والجزء الآخر يسمع الشهيق، يشُاهده، يلا حظه: شهيق، حسن جدًّا تنهمر

الدموع من عيني آغنس الأولى، ويخفق قلبها خفقانًا شديدًا داخل صدرها، حيوان يتخبَّط في قفص من العظام. آغنس الأخرى تسجِّل العلامات:








 بيتها. ترك أثره حول عنق طفلتها.

تسمع نفسها تقول لامنت أن يذهب ويمد جدَّته وشُقيقته، أجل، لقد الـد عادتا، هما في المطبخ، اذهب وقل هلما أن تأتيا، اذهب الآن، نعمه فورًا ورا ثـم
 وهذان جيِّدان لإبعاد المرارة، وهنا جذور لبلاب وزعتر.

تنظر أسفل رفوفها. رَاوَنْد؟ تَسك بالسَّاق الجافة لـظة. أجل، رَاوَنْد،
لتطهير المعدة، للتخلص من الوباء.
عند نطقها الكلمة، تدرك أنها تصدر جلبة صغيرة، كأنين كلب. تيل
 يمكن أن يِدث، لن يحكث، لن أسمح به.
تقبض مِدَقَّها وتضرب به في الهاون، فتتناثر المساحيق والأوراق والبلذور

يخرج هامنت، ههبط الدرب متجهًا إلى الفناء الحلفي ثم إلى باب المطبخ حيث جدته تنقِّب في وعاء من البصل والخادمة واقفة إلى جوارها مار مسكة




هي أول من يراه. ينظر هامنت إليها، تبادله النظر، تفتح فمها قليلًا عند


 لهب تتصاعد من بوابات الجحيم. تكاد تسدُّ المدخل، تمان ألأ المكان، تضغط
 فتبدو حافاته الحارجية كأنها تتلألأ، ويرى، أو كأنه يرى، لـظةً فقط، ألفَ



 على الرغم من أنه مقطوع الر أس وميِّت منذ وقت طويل
 ستعود هذه اللحظة إلى سوزانا مرارًا وتكرارًا، ولا سيَّا فيا في الصباح البا الباكر

 حاجبه. هل كان هذا سيحدث فَرْقًا لو أنها علَّقت على هذا أمام جدَّتها؟ لو

أنها استرعت انتباه أمّهها أو جدَّتِها إليه؟ هل كان سيغيِّ شيئًا لن تعرف أبدًا لأنَّ كلَّ ما تقوله اللحظة: (اجدَّي؟")

ماري في منتصف قولها للخادمة: (اواحترسي من حرقه هذه المرة،



تقفز، تضع يدهاعلى صدرها، تقول: (أوه ، أفزعتنَي! ما دهاك كا أيها الفتى؟ تبدو كشبّح وأنت واقف هناك هكذا؟"
ستقول ماري لنفسها في الأيام والأسابيع التالية إنها لم تقل هذه الكلملت قطُّ. لا يمكن أن يكون بوسعها فعل ذلك. لم تكن لتقول لهو له: ا(شبح" أبدًا، لم
 يرام. لم تقَل شيئًا كهذا.

بيدين مرتعشتين، تلملم آغنس البتائل والجذذور المتناثرة وتعيدها إلى

 معًا، تختلط روائحها، الحلوة والحلادَّة والمُرَّة.

عندما تطحن، تحصي لنفسها عدد الأشخخاص الذين أنتذهم هذا الحُليط.

 كحَمَل، تحتسي الحساء. كان هناك ابن شُقيق مالك الأرض في سنيترفيلد: أُخذت آغنس إلى هناك في منتصف الليل بعد أن أرسل مالك الألـأرض طلبها. تعافى الغلام بهذا الدواء وبكِحَادة. الحدَّاد من كويتون، العانس من

بيشوپتن. جميعهم تعاف، أليس كذلك؟ ليس بالأمر المُحَال.



همراوان من المطبخ، كُّامها ما مرفوعان، تقطيب يعلو جبينها.
تقول: (أذلك صحيح؟"

الرَّاوند، ولأنها تدرك أنها قد تبكي إذا تكلَّلَّت، أومأت برأسها.
(ألديها دُبول
تومئ آغنس برأسها بجدَّدا، مرة واحدة. وجه ماري جهيم، عيناها متَّقدتان. إنك قد تحسبها غاضبة، لكنَّ آغنس تعرف حقَ المَ المعرفة. تنظر المرأتان إحداهما إلى الأخرى، وترى آغنس أنَّ ماري تفـِّكِ في ابنتها آن آن التي

 تعرف هذا لأنَّ إليزا أخبرتها مرة، لكنها كانتا تانت تعرف عا



 في نظر آغنس! بالنسبة إليها، لا يختلف العالمان أحدهما عن الآخر، يمتك أحدهما بالآخر ، متيحًا معبرًا بينها. لن تسمح لجودث بالعبور.

تهمس ماري بخيط من الكللمات، بشيء من صلاة، تضرُّع، ثمْ تسحب آغنس إليها. لمسها يكاد يكون خشنّا، تسكك أصابعها بمرفق آغنس بقوة،

وساعدها يضغط كتف آغنس بشدة. تضغط آغنس بوجهها قلنسوةَ ماري،


 من الباب الخلفي

ثم تفلتها ماري وتلتفت، اللحظة بينها انتهت، انقضت. إنها تعمل الآن، تنزل مئزرها، تفحص محتوى الماون، تذهب إلى المدفأة قائلة إنها ستشعل النار، تطلب من هامنت أن يجلب الحطب، بسرعة يا فتى، سنشُعل نارًا عظيمة، فلا شيء أنجع في إبعاد الحمى من نار حامية. تفسح مكاناً أمام المدفأة وتعرف آغنس أنَّ ماري ستحضر فراش القَش، ستحضر دُتُرُّا نظيفة، ستُعِدُّ سريرًا هناك قرب النار، وستحضر جودث إلى الطابق السفلي أمام النار .

مهه| كانت الاختلافات بين آغنس وماري - وهناك الكثير منها قطعًا، فهها تعيشـان في مسكنين بهذا القرب، ولديهِا الكثير من العمل للقيام به، العديد من الأطفال، العديد من الأفواه، الو جبات للإعداد، والثياب للغَسْل والرَّفو، والرجال للاعتناء بهم وتقييمهم وتهدئتهم وتوجيهرمـ ففإنها



 الأخرى مستنكرةُ ما قامت به من رَفْو أو خياطة أو تطريز ـ لكنهـا، في وقت كهذا، يمكنها العمل مثل يدين للشخصص نفسه.
شتحم حيواني يــنخدم فِ صـع الصـابون. (المورد الأكبر)

انظر . آغنس تصبُّ الماء في مقلاة وترش المسحوق عليه. ماري تُعِدُّ الكِير،

 وتتصاعد، مشُكِّةً دوائر من الضوء في زوايا الغرفة المظلمة. آغنس تناول
 أن تتشاورا، وتعلم آغنس أنَّ ماري ستحيِّي جودث بوجه بانِّ باسم، ستهتف ببعض الكللات المثيرة للحجاس والمطمئِنة. معًا، ستعتنيان بالفتاة، بستنز لان


الوقت يتجاوز منتصف الليل في ليلة زفاف آغنس، حتى إنه يكاد يقارب
 قطرات صغيرة جدًّا على الدِّثار الذي تلتفُّ بُه

شُارع هنلي، عندما تنظر إليه من النافذة، غارق في ظلام دامس. لا أحد في الخارج. يمكن سماع بومة على نحو متقطِّع من مكان ما خلف البيت، البيّ وهي ترسل صياحها المرتعش في الليل.
تفكِّر آغنس واقفة عند النافذة والدثار يلغها في أنَّ بعضهم قد يعدُ هذا فألًا سيئًا، صياح البومة إشارة موت. لكنَّ آغنس لا تخاف من هن هنه

 نصفها روح، ونصفها الآخر طائر .

نهضت آغنس من سرير زواجها وأخذت تجول في غرف بيتها الجديد.

 من أحداث اليوم لتفكِّر فيه. لأنَّ هذه أوَّل مرَّة يُتوقَّع منها أنَّ أن تنام إمَّا على سرير وإمَّا في طابق علوي.

وهكذا تسيح في أنحاء البيت، تلمس الأشياء وهي تمشي: ظهر مقعد، رفًّا خاليّا، أدوات إذكاء النار، مقبض الباب، درابزين الدرج. تنتقل إلى

جزء البيت الأمامي، إلى الجزء الخلفي، ثم تعود إلى الأمامي، تهبط السلالم، تصعد مرة أخرى. ترّرِ يدها على الستائر المحيطة بالسرير التي أهداها إليها والداه بمناسبة زواجهال. تسحب الستارة جانبًا وتتأمَّل هيئة الرجل الذير الذي في

 مائلة السقف.

بُبْي هذا المسكن الذي أصبح بيتها إلى جانب بيت العائلة. له طابقان: في



 عديدة. أيًّا كانت، فقد أزيلت ونُقِلت إلى مكان آخر .
لدى آغنس إحساس قوي بأنَّ لمذه التسوية علاقة بشقيقها، ولعلَّها

 حائط إلى آخر قبل أن يومئ برأسه لجون الذي ظل واقفًا عند الباب. كان على بارثولوميو أن يومئ له برأسه مرتين قبل أن يناول جون ابنَه
 وهو يمد المفتاح إلى ابنه ببطء، بيطء إمرئه


 سيؤذيه أم لا.

حاول جون تخفيف الحرج، قائلأ تعليقًاعن البيوت والسعادة والزوجات،




 النظرات، كأنها سيشُر عان في تبادل ضرب با لا مفاتيح.

لاحظت هي وبارثولوميو هذا من طرفي الغرفة. استدار الابن مبتعدًا وبدلً من أن يضع المفتاح في المحفظة عند خاصر ته، وضعه على على سطح المنضدة مصِِرُا صوت نقر معدني كئيب، فتبادلت وبارثولوميو النظرات كان وجه شُقيقها خاليًا من التعبير إلا من غَضَّن طفيف فيل في أحد لآغنس، عنى هذا الكثير. كانت تعلم أنَّ شقيقها سيقول، أترين الآنن، أي صنف تزوجتِ؟ أترين الآن لِّ أصررتُ على تِّى مسكن منفصل؟ هِّ هذا ما عنته حر كة الحاجب تلك.

تيل آغنس على لوح النافذة الز جاجي فتسمح لأنفاسها بالتكاثف عليه. تذكِّرها هذه الغرف بالحرف الأول من اسمها، حرف علَّمها أبو ها كيف
 بوضوح وهي جالسة مع أبويها على الأرض بين قدمي أمّهِا، رأسها مُتَّكِئِ

 لترى حركة عصا والد آغنس، قائلة: (اهنا يا آغنس، انظري." تجلَّلَّ الحرف الِّ من تحت رأس العصا الأسود المتيبِّس الذي فـَحَّمته نار المطبن: "A". . حرفها، دائزّا حرفها.)

البيت متشگًّل كالحرف، مائل الجانبين في الأعلى، وثمَّة أرضية في منتصفه.
تجعل آغنس هذا إشارتها -الحرف المحفور في الوحل، ذكرى قدمي ألمّ ألمّها القويتين، مسّ شَعرها الرقيقَ- وليست البومة، ولا نظرات ات محاتها الطويلة
 والهامد، ولا رَبْت حَمِيها القاسي ذاك على الظهر، لا شُيء من هذا كلِّلّ. تفكُّ صُرَّة قماشُ وتضع الأشياء على الأرض حين يُفلها صوت آتٍ من
(أين أنتِِ؟" صوته العميق، على نحوٍ ما، يتعمَّق أكتُر بالنوم، بطبقات الستائر الملتفَّة.

 "عودي."

تقف، وما زالت تحمل أشياءها، تتحرَّكُ نحو الـسرير، تبعد الستائر جانبًا
وتنظر إليه. تقول: (أنت مستيقظ.)
 عندما يِدر بك أن تكوني هنا؟؟ يشـير إلى الفراغ بينهما.
"(الا أستطيع النوم.")
"؟リ-1
"(A)A اللبيت شكل حرف
تُمَّة لـظة صمت فتتعجَّب إن كان قد سمعها. (هممم؟؟" يقول وهو ينهض متكئًا على أحد مرفقيه.
("حرف AA)، تكرِّر، ناقلةُ كلَّ شُيء تحمله إلى يد واحدة حتى تستطيع كتابة الحرف في هواء الشتاء البارد بينه|. (اذلك حرف A، أليس كذلك؟") يومئ ها برأسهـ بِجِدٍ. (إنه كذلك. لكن ما علاقة ذلك بالبيت؟"
لا تستطيع تصديق أنه لا يراه كا تراه. (يميل البيت من الأعلى وله أرض
 يسأل: (في الأعلى أين؟"
(هنا.) تُشير حو لها. (في هذه الغرفة.")
(ey権)
"الأنَّ الأرضية تطفو وسط المواء مثل الخُط العارض في حرف "AA". لا لا لا توجد أرض تحتها. فقط فضاء فارغ ومزيد من الفضاء الفارغ. "ل
 الغطاء فو قه، (أتعلمين أنَّ هذا أكثر سبب يجعلني أحبك؟؟") بـك
„أنني لا أستطيع النوم في المواء؟؟]
(اكلا. لأنك ترين العالم بطريقة لا يراها بها أحد آخر ." يبسط ذراعيه. (اعودي إلى الفراش. حسبك من هذا. أؤكد لك أننا لن نحتاج إلى النوم إلى

حين."
"أهذاصحيح؟"
(نعم صحيح."

يقف على قدميه، يرفعها ويضعها بعناية على الفر اث . (استكون لي حبيبتي آغنس"، يقول وهو يصعد السرير إلى جوارها، "في بيتنا الشُبيه بحرف A A المرفي

## وستكون لي مرارًا وتكرارًا، مرارًا وتكرارًا.."

 بينهه| عالقًا بشُفتيه، ولحيته، وأصابعه.

يقول: (الل يكون هنالك نوم كثير على هذا الفراش، ليس إلى حين.") و:
 نحتاج إلى أي منها اللحظة. ")
يأخذ الأشياء كلَّها، واحدة تلو الأخرى -قفازيها، تاجها، معفظتها- من
 قبل أن يضعه، يتوقَّف، ناظرًا إليه. (ما هذا؟") يسأل مقلِّبًا الكتاب.
("تركته لي جارة لنا قبل وفاتها)، تقول آغنس وهي تلمس واجهة الكتاب بطرف إصبعها. (اعتادت أن تغز ل لنا، وكنت أحمل إليها الصوف ثـن آن آخذه عندما تنتهي. طالما كانت لطيفة معي وكتبت في وصيتها أن يؤول الكتاب
 عندما كنت طفلة. قالت لي ذات مرَّة. ..") وهنا تتوقَّف (... إنها وأمي اعتادتا
الرجوع إلِه. ")

يبعد يده من حولما ويمسك الكتاب بكي بكلتا يديه، مقلِّبًا الصفحات. (اوهو لديك منذ أن كنتِ صغيرة؟" يقول، وعيناه تفحصان الكللمات المطبوعة
 استخدامه. كيف يمكن معرفته. كيف يداوي بعض الأمراض واعتلال المزاج."

تنظر آغنس فوق كتفيه. ترى صورة نبات ببتائل على شكل دموع،

وجذورٍ طويلة متشابكة داكنة، رستًا توضيحيًّا لغصن مثقل بالتوت. تقول:



يبدو أنه ينتبه. يضع الكتاب، ينظر إليها. (اسأفعل حتّا)"، يقول، أصـابعه تفكُّ أربطة قميصها. (لكن ليس الآن.")

يبدو غريبًا لآغنس أنها في هذه الأثناء، في غضون شهر استبدلت بلدةً بقرية، بيتًا بمزرعة، حماةُ بزو جة أبا با عائلة بأخرى
تتعلَّم أنَّ بعض البيوت يُدَار على نحوٍ يختلف اختلافًا كبيرًا عن بعضها
 والأرض، للبيت الذي في شارع هنلي بنية غتلفة: هنالك الأبوان، ثُم
 في الأسفل تمامًا الفتيات الحنادمات. تحسب آغنس أنَّ موقعها كزو جة ابن جديدة غامض، في مكان ما بين المتدرِّب والدجاج تراقب آغنس الناس يكيئون ويروحون. إنها في أثناء هذا الوقت تجمع

 لكنها تستطيع الخروج من بابه الخلفي، وهناك الفناء المشتركّ: تشاركهم الحا
 هكذا تستطيع الانسحاب إلى مكانها الخاص، لكنها أيضًا تختلط بالآخرين وتجتمع بهم. إنها مر اقِبة ومشُرارِكة في الوقت ذاته.

تصحو الحلادمات باكرًا، كما تفعل آغنس: يستلقي أهالي البلدة على أأِسَّتهم مدة أطول ما يفعل أهالي الريف، وقد اعلد اعتادت آغنس أن تستهل

يومها قبل شروق الشمس. هؤلاء الفتيات يُلبن الحطب، ويشعلن النار في البيت والمطبخ. يطلقن الدجاجات وينثرن البذور والحبوب لا في الفناء. يأخذن فضلات الطعام إلى زريبة الحنازير . يحضرن الجعة من خخزن الجِعة.
 الفرن الدافئ. هي ساعة أو نحو ذلك قبل أن يخرج أفراد العائلة من غرفهم. هنا في البلدة، لا أسوجة لتُصلَح، لا طين ليُز ال عن الأحذية. الثياب لا لا لا

 لا حيوانات تشكو مغصًا أو داء ديدان أو عفن قدم مـ لا لا حيوانات تُ تُطْعَم في


 تَحُطُّ على السطح وترسل صياحها عبر المدخنة.
بدلاً من ذلك، ثمّة عربات يد تَضي وتجيء طوال اليوم، أناس يتصايكّ

 على أعمدة كأجسادِ تائبين بعد معصية. تُمَّة الخلادمات اللاتي يدخلـو


 وقوفهن ويسوِّين قلانسهن ويقلن: نعم يا سيدتي، لا يا سيدتي، لا أعلم يا

في الريف يكون الناس مشغولين بـاثيتهم وعحاصيلهم أكثر من تبادل

الزيارات، أمَّا في هذا البيت فالناس يأتون طوال ساعات اليوم متطلِّعين






 في الطابق العلوي في بيتها ليقر أ أو ليقف عحدِّقًا من النافذة.
يأتي الزبائن في جميع الأوقات إلى نافذة المعمل لمعاينة القغافيز وطرح
 صنع زوجٍ خاص من القفافيز. تراقب آغنس ذلك كلَّه ثلاثة أيام أو أربعة. في اليوم الحنامس تستيقظ قبل الخادمات وتخرج من باب البيت الخلفي الذي يفضي إلى الفناء المُشترك.

 تتبادل الحادمات نظرات قلقة.
على مائدة الإفطار، تنقضُّ العائلة على لفائف الحبز التي تبدو أنعم وأطرى



 تبعد طيور الإوَز بمكنسة لأنها اقتحمت المكان وأكلت شُجيرات الزعتر.

للذكرى، لذكرى ثياب أمّهِا المبلَّلة بالندى والوحل، لصياح الإوز المستاء، فتتناول شريكة خبز أخرى وتغي

ترمق آغنس وجه ميها وو جه حماتها ثم وجه زو جها برأسه نحو الخبز إيهاءة لا تكاد تُرى، رافعًا حاجبيه.
تَكث ماري أسبوعًا أو نحو ذلك لتلاحظ أنَّ البيت غتلفـ ألفـ فتائل

 نظيفة ولامعة. ترى هذه الأثياء منفردة دون أن تجمعها كلها. تبدأ في
 في الرَّدهة ذات يوم وهي تستضيف جارة لها.





 لدى سماعها الأصوات، تسلك ماري الدَّرب المفضي إلى المَغْسَل (أجل هكذا)، تسمع صوت آغنس المنخفض، "اكأنكِ تفر كين مِلْحُا بين كفَّك. برفق. أقل حركة فحسب. على هذا النحو يمكن الحفاظ على رؤوس الزهور. ."

ثُمَّة صوت آخر -غير مسموع لماري - ثم انفجار بالضحك.
تدفى الباب: آغنس، إليز ا، والـنادمتان، يتز امن كلهن في المَفْسَل ملتفَّات

بمآزرهن، الهواء ساخن ومُتْرَع برائحة عحلولٍ حِرِّيفة لاذعة. وُضِع إدموند في حوض على الأرض عع عدد من الحصى.
("ما)"، يهتف لمرآها، (ما-ما-ما!)"





على نحوٍ لا يلائم وضعها أبدًا.
تسأل ماري: (أتصنعن صابونًا؟")
تستمر آغنس في العمل تلقائيًّا. رابطة الجأش، هادئة، وجهها غير متورِّد أبنًا. تبدو كأنها نهضت توًّا من كرسي في الرَّدهة، لا كأنها أذابت عجينة

 أخرى أبدًا، أنَّ هذه تجربة سُدَّت في وجهها الآن، في سنها، في فترة حياتها



("بلى)، تَفْتَرُ آغنس عن أسنان صغيرة حادَّة مبتسمةً. (ابالحزامى. حسبتُ أنه قد يكون تغيرًا جميلُ . آمل أن يكون ذلك مقبو لًا لك؟ "

 المخيَّب الأمل، تاركةً الباب يصفق وراءهـا

في الأسابيع الأولى من زواجها، تجمع آغنس الأفكار كجامع صوفِ
 من غصن، حتى، حتى، حتى تحصل على ما يملأ يديها، ما يكفي لغزل حكاية.
ترى أنَّ جون يؤِيُر غلبرت على إخوته الصبية -لأنه قوي ويحب وضع


 إليزا. ترى آغنس أنَّ إدموند يراقب زوجها
 أنَّ إدموند سيترعرع متفائلًا وسعيدًا، سيقتدي بشقيقه الأكبر، حتنّا، دون أن يُسأل، دون أن يُلحَظ على الأغنلب. لن يعيشُ طويلًا لكنه سيعيشُ

 تكاليف جنازته وسيبكي عند قبره. ترى آغنس هذا لكنها لا تقوله.
ترى أيضَا أنَّ جميع الأبناء الستة يُفلون إذا ما خفَّ جون جون واقفُا فجأةً، مشل حيوانات تستشعر اقتراب مفترِس. ترى عيني ماري تطرفان ببطء، كأنها تغمضهها كي لا ترى ما قد يمدث.

إنه وقت عشاء وإدموند متعب، نَكِد، جائع، لكنه على نححٍ ما عاجز عن فهم العلاقة بين الطعام الذي على الطبق والإنزعاج غير المُسَمَّى الذي في معدته. يبكي ويئنّ ويطوِّح رأسه من جانب إلى آخر . تجلس آلغنس إلى



بين أصابعه، يقلِب كوبه، يتكئ على كتف آغنس، يمسك بمنديلها ويلقيه على
 ويسأل : لست سعيدًا اليوم، هاه؟ لكنَّ والدهم يتجهَّم أكثر وأكثر، مهمهُمًا :


 تبدأ عينا إليز| بذرف الدموع، ينهض جوه جون من مقعده مترنِّحُا صائحًا: قستما

بالرَّبِّ، ذلك الصبي، سأَ ..
يَئب زوج آغنس ويكون حول المائدة قبل أن تدرك آغنس ما يمدث يضى نفسه بين أبيه وبين الصبي الذي يعوِل الآن، فمه مفتوح على اتسان اتساعهـ،
 تدافع بالصدور، يد تقيِّد ذراعًا. لا تستطيع آغنس أن ترى جيدِّا لأنها ترفع
 من الغرفة.

بعد حين، يأتي زو جها باحثًا عنها. معها إدموند في الفناء، وقد لفَّت
 الحبوب. تَسك له وعاء الحبوب قائلة: قليُلْ فقط، كافٍ تمامًا، فتندفع الدجاجات إلى الأرض. يأتي زو جها ليقف قربها مر اقبًا. ثم يميل برأسه على






المستخدمة للقطع والتشُكيل والتبُبيت والثَّقْب. تفكِّر في ما يجب التخلُّص





 جوهره. تفكِّر وإدموند ينثر الـَبَّ للدجاج، في أنها ربا لن يقيلا طويلًا في هذا البيت: عمَّا قريب ستكون مغادرتها وهروبعها ضروريين، للعثور على مكان غختل.

 الآخر، ثم يسيران نحو باب بيتهـ الخلفي.
يبدو جليًّا لاَغنس الآن وهما يدخلان المطبخ، وهو يكرّالك النار ويلقي

 الشخص الذي تزوَّجته.

خذوه إلى البيت المجاور، إلى البيت الكبير، وسيكون متجهًِّا، شاحب



(1) (1) ما تقع فيه النَّار عند القدح من خرقة ونحو ها. (المعجم الوسبط)

ينهض من مقعده كشُفت لها كلَّ ما تحتاج إلى معرفته.

في بيتها يتر كها تكسك بيده، يتر كها تقوده من المدفأة إلى المقعد، يترك كعينيه

 ينزلق الشـمع عن شُمعة مُتعلة، كاشفةً الر جل الذي بداخلها بلها.
ثلاث طرقات قوية على باب البيت: بووم، بووم، بووم.

هامنت هو الأقرب إلى الباب، لذا يذهب ويجيب الطارق. حين ينفتح الباب، ينكمش هامنت خوفُا ويصر خر صراخُا حادًا: على عتبة الباب منظر

 كمنقار طائر هائل.
(لالا،، يصيح هامنت، (ابتعد.") يـاول إغلاق الباب، لكنَّ المخلوق يمد
 وهو يركل.
وثم تأتي جدَّته، تدفعه جانبًا، معتذرة للسَبح، كأنَّ لا شيء غير مألو فـ في فيه، وتدعوه إلى الدخول إلى البيت لفحص المريضة.
يتكلَّم الشُبح بلا فم، قائلً إنه لن يدخل، لا يستطيع، وإنهم همّ، أهل البيت، مأمورون بعدم الخروج، بعدم النزول إلى الشُوارع، إنها عليهم البقاء في الداخل إلى أن ينتهي الوباء.

يتراجع هامنت خطوة إلى الوراء، ثم خطوة أخرى. يصطدم بأمِّه التي تقصد النافذة وتفتح كُوَّها على الشارع. تميل لتعاين هذا التُخص.

يندفع هامنت إلى جانبها، وأول مرة منذ سنوات يمسك بيدها. تعصر أمُّه أصابعه دون أن تنظر إليه. تهمس: (لا تخف، إنه الطبيب فحسب.") (الل....؟" يُدِّق هامنت إليه، ما زال عند عتبة الباب يتحدَّث إلى جدته. "الكن لماذا هو...؟؟") يشير هامنت إلى وجهه، إلى أنفه. تقول: (يضع ذلك القناع لأنه يعتقد أنه سيحميه.)" "من الوباء؟")

تومئ أمُّه بر أسها.
"(وهل سيحميه؟")
 دخوله إلى البيت، ورفضه رؤية المريضة أو فحصهها قد يمميه." يضع هامنت يده الأخرى بين أصابع أمّه القوية والطويلة، كأنَّ لمسها قد يبقيه في أمان. يرى الطبيب مادًّا يده إلى حقيبة ومناولًا جلَّتَهُ صُرَّة مربوطة.
(الربطيها إلى بطن الفتاة بقحاش")، يقول بصوت رخيم متلقِّيًا بضع عملات
 تأتي بيصلة وتنقعيها في ..." "
(اما ذاك؟") تقول أمُّه مقاطعة، وهي تميل من كُوَّها. يلتفت الطبيب لينظر إليها، منقاره المدبَّب المروِّع مُصَوَّب نحوهما. ينكمش هامنت بجانبها. لا يريد أن ينظر هذا الرجل إليه، لا يريد أن يقع ألـع تحت نظره. تستحوذ عليه فكرة أنه إذا ما رآه بعينه، أو لاحظه أو أو عرفهـ،
 يسحب أمَّه بعيدّا، أن يقفل الأبواب والنوافذ، حتى لا يدخل الـا ذلك الرجل،

حتى لا تقع نظرته على أييّ واحد فيهم. لكنَّ أمَّه ليست خائفة أبدًا. يرمق الطبيب وأمُّ هامنت أحدهما الآخر

 يمقتها: تبيع أدوية، تزرع أعشابها الحـاصة، تجمع أوراق الشُ الشُر والبتائل


 أن يشقَّ طريقه فيه؟ كيف سيتدبَّرَّ أمره؟
يميل الطبيب بمنقاره، مرةً، ثم يلتفت إلى جلَّة هامنت، كأنَّ أمَّه لم تتكلَّمَ. "أهو ضفدع ججفَّف؟" تقول آغنس بصوت واضح عالٍ. „لأنه إذا كان كذلك، فلا نريده."

يُكِكِم هامنت تطويق خصر أمّه بذر اعيه، يودَّ لو يبلغها بالحاجة الماسَّة إلى
 على معصمه كأنها تقول: أعترف بك، أنا هنا
(اسيدتي"، يقول الطبيب، ومرة أخرى، يترجَّح منقاره نحو هما، (ايمكنك


 قُطِع باقي الحديث، بُتِر، وضاع لأنَّ آغنس صفقت الكُؤَة. ير اقب هامنت
 بشيء ما، يتلقَّف كلمة ("رجل)"، و"ايجرؤ)"، و(أمحق").

يبعد يديه ويراقبها تسير في الغرفة، تُسَوِّي مقعدًا بتوتُّر، تحمل وعاء وتضعه، ثم تأتي لتجثو إلى جوار الحسيَّةَ التي وُضِعَت عليها جودث قرب النار.
(اضفدع، حقًّا)، تهمهم أمُّه واضعةً قطعة قِاش مبلَّلة على جبين جودث.
تغلق جدَّته الباب الأمامي وتدفٍ المز لاج في مكانه. يراها ها هامنت وهي تضع صُرَّة الضفدع المجفَّف على رفٍ عالٍ.
تقول شيئًا غِر مفهوم هامنت مومئةً برأسها.

ذات صباح في ربيع عام 1583، لو استيقظ سكَّان شارع هنلي مبكِّرًا
 الصغير حيث يعيش المتزوجان حديثًا. لرأوها تحمل سلَّة، تسوِّي ثوبها توبا، وتنطلق في الاتجاه الشتالي الغربي.

في الطابق العلوي، ينقلب زوجها الشاب على السرير ـ ينام بعمق، ودائمًا


 يزعجه أحد، يمكنه النوم سـاعات. يفتح فمه قليلًا، يسحب الهواء، ويبدأِّأِ بالشخير برفق.

تتابع آغنس طريقها عبر سوق روذر، حيث يبدأ أصحاب الأكشُاك فير في





 لكنها لا تفكِّر في الأمر. تومئ آغنس برأسهـا لما، تبتسـم، تقول إنها ينبغي أن

تقف زوجة المبَّاز لـظة أمام كشكها الخالي في السوق، تراقب صديقتها
 على الجلدار. تعبس زوجة المبَّاز وتكاد تصيحِ مناديةً، لكنَّ آغنس تستقيم وتستأ:ف طريقها.

في الليل، حلمت آغنس بأمِّها، مثلم) تفعل من حين لآخر . كانت آغنس



 واقفة على ثوبها. كانت آغنس تحاول إبعادها، تحاول تحرير نفسها، عندما

 تتوقَّف، كان ور كاها يهتَّان وهي تي تعبر .


 الكُفوف والمخالب تسحبه إلى الأسفل . (انتظري!") صاحت الـر آغنس بأمِّها في الحلم لتعود أدراجهها.
أمُها لم تتوقَّف، لكنها التفتت وقالت، ألو أو بدا أنها قالت: الأغصان أشُجار الغابة كثيفة جدًّا إلى درجة أنك لا تستطيعين الشعور بالمطر ." ثم تابعت السير نحو الغابة.

صاحت بها آغنس مرة أخرى، وهي تكبو وتتعدَّرَ بالأجساد المتكدِّسة


 الجنين مندَّس داخل جلدها، زوجها إلى جانبها، يمدُّ يده نائُّا ليجذبها إِّها إليه.

استلقت وضمَّت جسذها إلى جسلده، فاستقر و جهه على ظهر ها . و جدت
 في رأسه تنجذب إلى الأعلى مع شُعره بين أصابعها، مثل قَصَب يسحب الما الماء إلى جذعه الأجوف.

أحسَّت بأنه كان قلقًا عليها مثلما يقلق الرجال عندما يدن
 شُدَّ أطر افه حولها، كأنه يريد أن يبقيها هناكّ أك، في سريرهما الآمن. تَنّْت لو
 طويلا. لكنها بقيت صامتة: لا يحبُّ الناس سماع أشياء كهذه.

بعد حين نغضت، أماطت الستائر عن السرير ونزلت منه. مشت إلى
 لا يمكنك أن تشعري بالمطر .

قصدت المنضدة الصغيرة قرب المدفأة حيث يضع زوجها أور اقه وريشة كتابة. رفعت غطاء قارورة الحبر وغمست الريشّة، طرفها الشبيه بمخلب

 القواعد ومن بعدها الخطابة، ويمكنه كتابة سيل متصل من الحـر الحروف، مثل خُصْلة خيوط مز خرفة، بطرف ريشته. يبقى مستيقظًا حتى وقت متأخر من

الليل، جاللًُا إلى منضدته يكتب. يكتب ماذا، لا تعلم. يكتب بسرعة كبيرة وبتركيز لا تستطيع آغنس بجاراته، لا تستطيع فهمه. ) لكنها تعرف ما يكا يكفي
 كثيفة جذًّا إلى درجة أنك لا تستطيعين الشُعور بالمطر .

أزالت آغنس الرماد عن النار، ألقت فيها الحطب لإذكائها، وضعت

 نبع، وسلَّتها ترهق ذراعها.
إنه منتصف أيَّار. ضوء الشُمس ينِير الأرض بأشكال وامضة متغيٍّة، تلاحظ آغنس هذا على الرَّغم من كل شيء، لأنها لا تستطيع ألا تلاحظ أشياء كهذه، وما يزهر على الحافات. ناردين، منوّور برِّي، نسرين برِّي،
 وركبتيها لتقطف رؤو سها وأزهار ها ها ليس اليوم.
مع أنَّ الوقت ما زال مبكِّا، تتخطَّى حدود سياج هيولَندز. لا تود المجازفة بمقابلة أي أحد على الطريق. لا جوان ولا ولا بارثولوميو ولا أيا من
 سيرسلون في طلب زوجها، سيكرهونها على دخول بيت المزرعة. إنه آخر مكان تريد أن تكون فيه لإنجاز هذا الأمر. أغصان أشهجار الغابة، قالت هلا

بينها تسير على طريق الخيول، تلمح من بعيد أخاها تومس ينتقل من البيت إلى الفناء، وتسمع صفير بارثولوميو الحلاد لكلابه. ذاك سطير الك سطح البيت القشثي، تلك زريبة المنازير، تلك هي الناحية الخلفية لمخزّن التفاح، مرآثُ يكعلها تبتسم.

تلج الغابة على بعد نصف ميل أو نحو ذلك من هيولَندز . بحلول هذا الوقت، تأتي نُوَب الألم بانتظام. لا تكاد تستردُّ أنفاسها بينها حتى تُعِدَّ نفسها

 ساقيها، ثم يندفع إلى الأعلى مطبقًا عليها بين فكَّيّه، يهُّهُ بـا بقوة. حاللا تكون قادرة، تحمل هملها وتتابع السير . تصل إلى تلك الناحية من


 فيتشكَّل نسيج ناعم من العشب الأخضر في أشكال دائرية، من أوراق

 الضارب لونه إلى الـُمُمْة تسنده الأغصـان المتفرعة لأشـجار أخرى، حيث تعاضدها جاراتها من الأشجار الأصغر حجمًا .

وتحت طرفها، حيث كانت تقف على الأرض ذات يوم، يوجد تجويف، جاف، محجوب، كبير با يكفي العديد من الأشخاص. اعتادت آرا آغنس

 تحت جذور الشُجرة ويقول أحدهما للآخر إنها سيبقيان هناك إلى الأبد، سيعيشان في الغابة كابلجان، ولن يعودا أبدًا. تغفض آغنس جسدها إلى الأرض . المكان جاف في طرف الشُجرة المقتلَعة المحجوب عن الريح، عليه بساط من إبر الصنوبر . تشعر بنوبة ألم أخرى آتية،


تلهت في أثناء الألم، لأنها تعرف أنها يُب أن تفعل ذلك، وهي تتشبث بأحد جذلور الشـجرة. حتى في نُوَب الألم، عندما تكون في قبضة الألم، عندما يبعد


 المنارج.
رأت نساء يخبر ن هذا. تتذكَّر زمن أمّها: رأت الأمر من عتبة الباب، سمعته من خارج البيت حيث أُرْسِلَت هي وبارنـ
 الدهون والدماء عن أفواههم وأنوفهم. رأت جار اتها ياهيا يفعلن ذلك، سمعت



 الناعمة، والأنف اللزج، والأذنين الملفيتين الملتصقتين. وتعرف، الميا على النحي الذي تعرفه دائز)، أنها ستبلغ الملانب الآخر من الو لادة، أنها وهذا الطفل سيعيشان.

ومع ذلك، لا شيء كان يمكنه أن يِيِّها لهذا العناء. إنه أشبه بمحاولة



 يمكنها حَمْل حزمة جلود، دلو ماء، حفنة من الحطب. جسدها يلما يتمتع بالمرونة

والقوة: لها عضلات تحت الجلد الناعم. لكنَّ هذا شيء آخر . شيء آخر. يهزأ



ترفع رأسها فترى عبر البقعة المفتوحة جذعَ شجرةٍ روان فضي اللون

 المعدة وسعال الصدر إذا غُلِيَ، وإذا زُرع عند باب البيت سيبعد الأرواح

 أغصان أشجار الغابة.

تغرس آغنس يديها أمامها جاثيةً على أطرافها الأربعة، مثل ذئب، وتستسلم لنوبة ألم أخرى.

في شـارع هنلي، يستيقظ. يمكث بعض الوقت عحدِّقًا إلى الستارة الغامقة
 لديه درسان في اللاتينية هذا الأصيل في بيوت في البلدة، يدرك رتابتّهر| الحانقة مثلما يدركُ المرء نتانة جيفة على مقربة. الصِّبية الناعسون، صرير الألواحّ،
 مطلوب منه أن يساعد والده على التسليم والتحصيل. يتثاءب، يميل الـي بر أسه
 تشدُّ طفلًا باكيًا من سترته، صبي يعدو في الاتجاه المعاكس حاملًا حز مة

يسأل نفسه، هل سيظلان هنا في هذه البلدة إلى الأبد؟ ألن يرى أبدًا مكانًا
 والطفل والهرب معهه| إلى أبعد مكان يمكنهم الوصول إلئل إليه. عندما تزوَّج،
 ذا، يفصله حائط فحسب عن بيت صباه، وعائلنه، وأبيه ونزواته ومفاجاجّا



 التفكير في آغنس يجعله يعتدل واقفًا. ينظر إلى جانبها من السرير، حيث

 مثُلم) رآه الليلة الفائتة: الأطراف، القفص الصدري الدقيق، العمود الفقري الممتد حتى أسفل الظهر، كمسار عربة يد على الثلج، ثم هذه هـم الكرة ذات المقدّمة المستديرة تَامًا. مثل امر أة ابتلعت القمر ر
يرفع ثيابه عن الكرسي المجاور للنافذة ويلبسها متلوِّيًا. يشقُ طريقه في

 في الطابق السفلي خبز وحليب، شوفان وبيض إذا كانت الدجاجات قد باضت. يكاد يبتسم وهو يفكِّر في هذا. بينها يعبر قرب
 تستقر الريشة في الدَّواة، طرفها يتجه إلى الأسفل، ريشها المورق يتجه إلى

الأعلى. يعبس. هذا شيء لا يفعله هو أبدًا: أن يترك ريشّة على هذا النحو، طوال الليل، في دواة مظلمة رطبة. يا له من تبذير ! يا له من إسراف! ستتلف تمامًا.
 الصفحات المجعَّدة. ثم يلاحظ أنَّ شيئًا أُضيف إلى ما كتبه في الليلة السالفة. إنه خيط من الحروف المكتوبة بشكل مائل، تبدو الكللات كأنها تنزلق



ك وأخرى بحرف س أو ربـا ش.

أغصان شيء ما هي شيء... مطر. لا يستطيع الفهم. تمسك أصابعه بالصفحة. بيده الأخرى يمرِّر طرف الريشة على وجنته. الأغصان، الأغصان.
 أهو رسالة إليه؟ أهي مهمة ليفهمها؟ ماذا تعني؟ يضع الريشة. يستدير. ينادي باسمها مرة أخرى بنبرة استفهام. هببط السهلالم الضيقة.

ليست في غرفة الطابق السفلي ولا في الخارج في الشارع. أتراها ذهبت

 يخرج من الباب الملفي إلى الفناء حيث يجد أمَّه واقفة على رأس إليزا التي تغمس قطعة قاش داخل صبغ أحمر وتخر جها.
(هل رأيت آغنس؟")
(اليس هكذا"،، تقول أمُّه موبِّخة. (الطُريقة التي علَّمتكَ إياها البارحة، بأصابع خفيفة. خفيفة قلتُ.") ترفع رأسها لتنظر إليه. تكرِّر : (آغنس؟؟" إِّهِ
الطفلة حيَّة: لا تدرك آغنس، على الرغم من الإشُارات، إلى أي مدى يمكن ألَّا يكون الأمر كذلك إلى أن ترى الطفلة تدير رأسها وتستحيل


 أبو ها يفعل دائًا) مع الحملان، وترقب الما ولماء -من ذلك المكان الآلخر حيث
 الوردي ثُم يمتد اللون إلى وجنتيها، وذقنها، وعينيها، وجبينها


 وعيناها الواسعتان.
تَدُّ يدها الأخرى وتخرج الدئار والمقص من السَّلَّة. تضع الطفلة على
 جدًّا ، قويًّا جدًّا على هذا النحو، وما زال ينبض كأنه قلبٌ طويل غخطَّط؟ أنّ

ألوان الو لادة باغتت آغنس: الأمر، الأزرق، الأبيض.
تزيح قميصها كاشفة ثديها، رافعة الطفلة إليه، وتراقب بشيء قري قريب
 تفلت آغنس ضحكُا. الأمر كله ينجح. الطفلة تعرف ما تفعل، أفضل منها.

بعد ذلك بوقت قصير، يعقب هذا في البيت، في البلدة كلِّها، ضجيج وعجيج، ذعر وعويل. إليزا تذرف الدموع، وماري تصرخ راليُ راكضةُ على


 هذه البلبة كلها، ثمه، يا للشيطان! أين ذهبت؟ يُرسَل ند، المتدرِّب، إلى هيولَندز ليستخبر عنها. لا أحد يستطيع العثور
 الأخوات وجوان والجِيان والقرويون بحثًا عن آغنس. هل الِّ رأيت امرأة

 طريق شوتري. ضربت كفًّا بكف وألقت مئزرها رها على رأسها قائلة: لماذا


والزوج؟ هو من ييد بارثولوميو .

عندما يلمحه بارثولوميو على الطريق الممتد على حافة أرضه الحنار جية،

 مسترسل إلى الوراء، ويضع قرطًا في أذنه- إذ يراه آتئا عبر الحقل . تصل إليّه الِيه الكحلاب أوَّلًا وتحيط به وتنبح.
(اماذا؟") يسأل بارثولوميو بإلحاح وهو يقترب ليسمعه. (هل وضعت
مولودها؟ هل كل شيء على ما يرام؟؟

يقول الزوج: (آه، الحال ليس على ما يرام، إذا يمكن أن نسميه...."
تَسك أصابع بارثولوميو بمقدمة سترة الزوج. يقول: (اتكلَّم بوضوح،
الآن."
"اختفت. لا نعلم أين هي. أحدهم رآها في وقت مبكِّر من هذا الصباح وهي تسير في هذا الاتجاه. هل رأيتها؟ هل لديك أي فكرة عن مكان...") "الا تعلم أَين هي؟؟") يكرِّر بارثولوميو . يحدِّق إليه وقتًا طويلًا، تشُتد قبضته
 قلت لك أن تعتني بها. ألم أقل ذلك؟ قلت لك إنَّ عليك أن تعتني بها جيدًا.

أفضل عناية."
"إني أفعل! أعتني بها!") يكافح الزوج في قبضته، لكنه أقصر من
 كأنهـا شجرة بلُّوط.

 نفسه من قبضة بارثولوميو .
يندفع جانبًا، برشاقة، مستعدًّا، منتصبًا على قدميه.
(اسمع")، يقول من حيِّزه الجِديد رافعًا يديه خخالفًا بين قدميه، (الا أريد
العراك معك...")
على الرغم من كل شيء، يودُّ بارثولوميو أن يضحك. فكرة انخراط هذا

المعلِّم الشاحب الو جه في عراك بجرَّد معه تبدو سخيفة. يقول: (اللعنة! مؤكَّد
أنك لا تريد ذلك."
"الدينا الغاية نفسها في عقلينا هنا")، يقول الزوج ذارعًا المكان جيئة وذهابُا. (أنت وأنا. ألا ترى ذلك؟؟"
(أية غاية تلك؟"
"(كالانا يودُّ العثور عليها. أليس كذلك؟ التيقُّن من أنها في أمان. والطفل.") لدى ذكر سلامة آغنس -والطفل - اشتد غضب بارثولوميو مرة أخرى، كقِدْر يغلي.
يغمغم: (أأتعلم، لم أفهم قطُّ سبب تفضيل شقيقتي إيَّاك على الآخرين. ما الذي يجعلك تتزوجينه؟ قلت هلا. ما نفعه؟؟ يأخذ بارثولوميو هراوته ويضعها مباشرة بين قدميه. "أتعرف ما قالته لي؟") يهُّ الزوج رأسه واقفُا منتصبًا كقصبة الآن، ذراعاه مطويَّتان، وشُفتاه مز مومتان. (اماذا قالت؟؟"
("إنك تختبئ بعيدًا في أعل|قك أكثر من أي شخص آخر قابلته."
يَملق الزوج، كأنه لا يستطيع تصديق ما يسمع. وجهه مكروب، موجوع، مدهوش. (اهل قالت ذلك؟")

يومئ بارثولوميو برأسه. "والآن، لا يمكنني التظاهر بفهم اختيارك

". "بلى")
النادرًا ما تكون خخطئة. بشأن أي شيء. وهذا نعمة أو نقمة، حسب السائل . لذلك إذا اعتقدَت ذلك عنك، فثمَّة احتمال أنه صحيح.

يقول الزوج: (لا يمكنتي التكهُّن بـا إذا كان...") يتابع بارثولوميو مقاطعا إياه: (اليس الأمر مهتًا، في كلتا الحالين، في هذه اللحظة. عملنا الآن هو العثور عليها.")

لا يقول الزوج شيئًا، لكنه ينحني إلى الأرض، رأسه بين يديه. حين يتكلَّم، يخرج صوته مكتومًا. ا(كتبت شيئًا على ورقة قبل مغادرتها. لعلَّه كان

ضربَا من رسالة إليَّ." "
(ماذا قالت؟")
(اشيء عن المطر . والأغصان. لكنتي لم أستطع فهمه بوضوح."
يتأمَّله بارثولوميو ثانية أو ثانيتين، مقلِّبًا هذه الكلمات مرارًا وتما وتكرارًا في عقله. مطر وأغصان. أغصان. مطر . ثم يرفع هراوته ويدسُّها في حزامه.

يقول: (انهض.")
ما زال الزوج يتحدَّث، إلى نفسه أكثر من أي شخص آخر ـ ـ يقول: ا (كانت هناك هذا الصباح ثُم لم تكن هناك، تدنَّلت الأقدار و وجرفتها بعيدُّا عني، كأنما في تيَّار، ولا فكرة في ذهني عن كيفية العثور عليها، لا أعرف أين أبحث
"...g
(أنا أعرف."
"... لن أستريح حتى أجدها، حتى نكون...") يكفـُ الزوج فجأة ويرفع رأسه. ("تعرف؟")
"أجل.")
"كيف؟؟" يسأل بإلحاح. ("كيف يمكنك أن تفهم عقلها بهذه السرعة ومع ذلك، أنا زوجها لا يمكنتي البدء..."

يسأم بارثولوميو من هذا. يكِز ساق الزوج بحذائه. يقول: (انهض أقول
٪.
يخفتُ الفتى واقفَا وينظر إلى بارثولوميو نظرة احتراس. (إلى أين؟")
(الغابة.")
يضع بارثولوميو إصبعيه في فمه دون أن يرفع عينيه عن وجه الفتى،
ويصفر لكلابه.

تغفو آغنس في مكان ما بين اليقظة والنوم ضامَّةً الطفلة إلى صدرها، عندما يكدهما بارثولوميو

سار عبر الحقول تلحقه كلابه، الزوج في أعقابه ما زال يئن وينوح، وو جدها هنا حيث ارتاب في أنها يمكن أن تكون.
"الا بأس"، يقول وهو ينحني ليرفعها إلى ذراعيه، لا تهمه الفوضى
والرائحة ومسائل الو لادة. (الا يمكنك البقاء هنا.)"
تعترض قليُّا، وهي ناعسة، لكنها بعد ذلك تيل برأسها على صدر
 إنا ترضع إذاً. يومئ بارثولوميو برأسه لنفسه.
يلحق بهك الزوج الآن مثيرًِا هرجّاومرجًا لحظةًا مومئًا، شادًّا شُعره، صوته يعلو، مردِّدا الكللمات تلو الكللمات وسط الأشجار. يقول إنه سيحملها، وما جنس المولود، أبنت أم صبي، وماذا كانت تعتقد عندما هربت هكا هلما
 إليه. يفكِّر بارثولوميو في تسديد ركلة إليه، لإسكاته، لإسقاطه على الأرض

الحصبة المعشوشبة المبلَّلة، لكنه يتمالك نفسه. يـاول الزوج أخذ آغنس منه، لكنَّ بارنؤوميو يبعده كا يبعد ذبابة مزعجة.
 تكن ثقيلة عليك.")

لكي يصل الوباء إلِ وورِكْتَر في إنكلترا في صيف عام 1596، ينبغي أن
 الأول زَجَّاج فِي جزيرة مور انو بمقاطعة البندقية، والثاني غانلامٌ خادم على متن سفينة تجارية تبحر إلى الإسكندرية في صباح دوا دافئ على نحور غير معتاد تهبُّ فيه رياح شرقية.
قبل أن تلزم جودث فراشها بعدَّة أشهر، بينزا تتحوَّل السنة من سنة







 التتججة، في وقت تالٍ من ذلك اليوم، عضوان مبتو ران.

 الرجل لا يعرف أنَّ السيِّد الزَّجَّاج -فِّ بيته الآنَ، مضمَّدُّ وذاهبُ في غيبوبة

خخدِّرة بفعل شراب الخشخخاش - عادةً ما يكفظ الخرز ويغطيه بنشارة الحمُبِ والرمل لمنع الكسر. بدلُا من ذلك، يلتقط حفنة من الِحَرَق التي على أرض
 الصغيرة المتحفِّزة المُتُهِهُ عِدِّقةُ إليه.

في الإسكندرية، في اللحظة نفسها تَامّا، عبر البحر الأبيض المتوسط، يبب أن يغادر الغلام سفينته لتصاب جودث بالوباء ولتبدأ مأساة في متصف
 المؤونة لرفاقه الجوعى المنهكين.

وهكذا يفعل.



رفاقه من أفراد الطاقم ينزلون صناديق القرنفل الماليزي والنيل الهندي

يبدو رصيف المرفأ تحت قدمي غلام السفينة راسخُا وصلبًا على نحوٍ

 يقف ليشاهد رجلُّا معه قرد رُبط بسلسلة ذهبية. لماذا؟ لأنه لم ير قردًا قطُّ

 بارد مر اقبًا المعلم وهو يوزِّع كتب الشُعر اليوناني اللدائنية(1).
(1) الككاب اللدائني: كتاب أولي لتعليم القراءة بتألف من ورقة واحدة حكوظة ضـمن غلاف لدائني أو بلاستيكي شُفَّفَف. (المورد الأكبر)

القرد الذي في ميناء الإسكندرية يرتدي سترة مراء صغغيرة وقبعة باللون نفسه، ظهره منحنٍ وناعم كظهر جرو و، لكنَّ و جهه معبرّ، وبشُري على نحو غريب وهو يِدِّق إلى الصبي.
ينظر غلام السفينة -فتى صغير من عائلة مانيَّة- إلى القرد وينظر القرد إلى






 وغناء.

تترقرق الدموع في عيني غلام السفينة، والقرد الذي ما زال يتأمَّله بنظرة إحساس وإدراك، يمدٌّ إليه يده.

أصابع يد القرد مألوفة وغريبة للصبِّ في آن واحد. سوداء ولامعة
 وهناك، هناك تحت أشجار النخيل المصطفة على الرصيف، ينساب بينها فيض التعاطف الذي يمكن أن ينساب بين إنسان وحيوان. يششعر الصبي

 لفح الثهور القاسية تحت شمس المحيط.
(1) احتغال ديني يُقام فِ بعض الكنائس على شرف النسوة اللاتي وضعن مواليد جديدة. (الورد

يمدُّ الصبي يده إلى القرد، فيسمك القرد بها. قبضته قوية على نحو

 إلى كتفيه وعلى رأسه حيث يحلس ويحشر كفَّيه في شعر الصبي. ضاحكُا يرفع الصبي يده ليتيقَّن مما يحدث. أجل، ثمَّة قرد يجلس على رأسه. يشعر بأنه مفعم برغبات متصارعة شتَّى: أن يعدو على رصيف المين الميناء
 لن يخطر ببالكِ أبًُا ما حدث معي، قرد جلس على رأسي، أن يكتفظ بالقرد
 السفينة ويختفي فيها، ويهز هز هذا المخلوق بين يديه إلى الأبد، لا يتر كه أبدًا.
 فم مليء بأسنان سوداء، عين لا تطابق نظيرتها تَامٌا، لا في الاتجاه ولا ولا في اللون. يفرك أصابع يده، باللغة العالمية التي تعني: المال. يهزُّ الصبي رأسه. يتشبَّث به القرد أكثر، ويلفُّ ذيله حول رقبته. ينحني الرجل ذو البِلد الأجرب النَّدِب ويمسك بذراع الصبي. يكرّر إثشاراته. المال، يلح، المال. يشير إلى القرده ثـم يومئ مرة أخرى. مرة أخرى، يهزُّ الصبي رأسه، يزُُّ شفتيه، يضع يده على المحفظة المربوطة بحزامه ليحميها. يعلم ما سيحل به إِي إذا عاد إلى السفينة دون طعام، دور دون جعة. سيحمل ذكرى سَوْط الضابط البحري -جُلِد اثنتي عشرة مرة في مَلَقَا وسبع مرات في غالي وعشّر مرات في مقديشو - إلى الأبد. ("لا"، يقول الصبي. (لا.ل") يطلق الرجل سيلُ من الكللات الغاضبة في وجه الصبي. اللغة التي

يتحدَّثون بها في هذا المكان المسمَّى بالإسكندرية تَزِ، تحزّ كحد سكين. يمدُّ
 متشْبِّنًا بشعر الصبي، وطوق قميصه، أظافره الصغيرة السوداء تخمش جلم

عنقه.
الصبي الذي يكاد يبكي الآن يتمسَّك بصديقه الجِيد. لـظةُ، يمسك




ويئن.
مذعورًا يراقب الصبيُّ الحيوان وهو يمضي، يراقب حَدَبَة ظهره، حركةَ

 الرجل باللسماح له بالاحتفاظ بالقرد. القرد ملك له: يقينّا، ألا يمكن أي شُخص رؤية ذلك؟
ما لا يعرفه الصبي -لا يمكنه معرفته- أنَّ القرد يترك جـزءًا من نفسه خلفه. في العراك، سقط ثلاثة من براغييّه.
يسقط أحد هذه البراغيث، غير مرئي، على الأرض حيث يسحقه الصبي


 كتف صاحب الحانة.

ثالث براغيث القرد يمكث حيث سقط، في أثناء قطعة القماش الحمراء

المربوطة حول عنق الصبي التي أهلتها إليه حبيبته في الوطن.
في وقت تالّ، حينها يعود الصبي إلى السفينة ليَّا وقد تناول عشاء من
 المفضَّل من بين قطط السفينة، وهو حيوان معظمه أبيض لكنَّ ذيله غخطَّط،
 من منديل عنق الصبي إلى عنق القط ذي الفرو السميك الأبيض .

هذا القط، الذي لا يكون على ما يرام، وبعينه السنورية التي لا تخطئ أولئك الذين يكرهونه، يقيم في اليوم التالي في أر جو الية نوم
 حين يجده هناك، فيقلبه بفظاظة راكاًّ إياه في المقصورة.
أربعة أو خمسة بر اغيث، أحدها الذي كان ينتمي إلى القرد ذات مرة، يبقى

 والرطب، ليتخم نفسه بدمه الغني بالكحول.
 مسؤول التموين مقصورة القبطان ويبلغه بأنَّ ضابط البحرية مريض ومعزول في الأسفل . يهُّ القبطان رأسه وهو مون ما زال يفحص السُّدْسِيَّة، ولا يفكِّر في الأمر أكثر من ذلك.
في اليوم التالي، يتلقى أنباءٌ وهو على سطح السفينة العلوي بأن ضابط

 طبيب السفينة بزيارة الر جل . بعد ذلك يضيف مسؤول التموين قائلاً: أوه،

ويبدو أنَّ العديد من قطط السفينة قد نفق.
يدير القبطان وجهه لينظر إلى مسؤول التموين. التعبير على وجهه تعبير
 عينيه. كم هو أمر غريب جدَّا!

يفكِّر القبطان لـظةً أطول، نمّ يفرقع أصابعه ناحية البحر . القوا بها في
البحر .
القطط النافقة، ثلاث كلها، تؤخذ من ذيولا المخطَّطة ،ويُلقَى بها في البحر الأبيض المتوسط. يراقب غلام السفينة من كُوَّة على ظهر السفينة
ويمسـح عينيه بوشاحه الأمر .

بعد ذلك بوقت قصير، ترسو السفينة في حلب، حيث تفرغ المزيد من القرنغل وبعض القهوة والعديد من الجرذان التي تندفع إلى الشاطئ. يطرق طبيب السفينة باب مقصورة القبطان الذي يشاور ضابطه في شؤون ون الطقس

والإبحار.
يقول القبطان: (آه، كيف حال الرجل ... حسنًا، ضابط البحرية؟؟"
يككُّ الطبيب تحت شعره المستعار ويكبح جُشْأة. (امات يا سيدي.") يعبس القبطان فاحصًا الر جل، ناظرٌا إلى شعره المستعار المُعْوَجّ، ورائحة الرُّوم القوية تفوح منه. (بسبب ماذا؟)

الطبيب الذي يصلح أكثر لتثبيت العظام وخلع الأسنان ينظر إلى الأعلى، كأنَّ الجواب يمكن العئور عليه على سقف المقصورة المخشبي المنخفض. "اهُمَّى يا سيدي")، يقول بيقين سكِّير . " إمَّى
(اهحمَّى أفريقية)، يُمجم الطبيب، (ابرأي. استحال كله أسود اللون، في بقع حول الأطراف وأيضْا في أماكن أخرى سأمسك الك عن ذكرها ها هنا هنا في هذا المكان الصحي، ولنذلك من الضروري أن أستنتج أنه مَرِض فجأةٌ و ...") "(فهمت.") قاطعه القبطان منصرفًا عنه إلى خرائطه، فقد تعامل مع الأمر

بقدر ما يعنيه.
يتنحنح الضابط الثاني. يقول: (اعلينا يا سيدي أن نتهيَّأَ لدفنه في البحر ." يُلِفُتُ ضابط البحرية بملاءة ويُّْنَب إلى سطح السفينة. يغطِّي البحارة

 المِيِّت، على الرغم من ركوبه البحر خمسة وعشّرين عامًا و حضوره عددًا من الجنائز المائية أكثر ما يمكنه أن يتذكَّر .
("باسم الأب")، ينطق القبطان رافعًا صوته فوق أصواتِ محاولات التِّ التِيُّ المكتومة في الخلف، (اوالابن والروح القدس، نستودع الأهـ ــ هذا الجسـد.)
(أأنتا)، يومئ القبطان إلى البحَّارَين الأقرب إليه، (اخذا الـــ .. قوما بـ....
آه... نعم... في البحر .")

يندفعان إلى الأمام وبو جهين غْخْرَرَّين يرفعان الجئة إلى الأعلى ويلقيانها
من ظهر السفينة.
يطوي سطحُ البحر الأبيض المتو سط الهائج المُتُنِّيِ جسدَ ضابط البحرية. بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى القسطنطينية، حاملين طلب استلام

 الثاني للقبطان. كان هناك خمسة أو ستة عشرة منها في قمرة الطاهي هذا

الصباح. الرجال واهنو العزيمة، يقول وعيناه على خط الأفق خارج النافذة، والمزيد منهم سقط مريضًا بين ليلة وضحاها.

يموت رجلان آخران، ثم ثالث، ثم رابع. جميعهم بالممى الأفريقية نفسها التي تُضخِّم العنق وتحيل, الجلد أحمر ومتقرِّحًا وأسود في بعض

 ملاحي متعجِّل يعوزه الإتقان يَسْتَحْسِن تُبنُّهُ
عيون هؤلاء البحارة الجُدد ماكرة وأسنانهم ناتئة، كتومون ومُقِلِّون

 يشاركونهم المسكن عن طيب خاطر المر
لكنَّ البولنديين بارعون في قتل الجرذان. يـارسونه كرياضة، يعلِّقون




 يصيبك بالغئيان، يقول أحد البحَّارة المانيين لغلام السفينة ناظرُا عبر المقصورة. أليس كذلك؟ ثم يذبُّ عن عنقه وكتفه الحشُرات، فالمكان تجتاحه
 في البندقية، لا يخطِّطون للرُّسُوٌ طويلا، فالقبطان متحمِّس لإعادة شُحنته إلى إنكلترا، لينال تعويضًا، لينهي هذه الرحلة الشيطانية، ولكنه في أثناء

التفريغ والتحميل، يأمر غلام السفينة بالعثور على بعض القطط للسفينة.

 حبست الحمى رجلين آخرين في قمرتها، أحدهما مانِّ مثله، والآخر بولندي، وحزامه المزيَّن بذيل الجرذ معلَّقَ بجانبه.
قبل ذلك، زار الصبي البندقية في رحلته الأولى، وهي مثلل يتذكَّرها


 وجسور تدعمها أقواس. مكان يمكنك أن تضيِّع فيه طريقك بسهولة كبيرة بين الضباب والساحات ذات الزوايا والأبنية الشاهقة وأجراس الكنائس
 بينهم، يصيحون بخليط من المانيَّة والبولندية والإنكليزية. يدفع رجل بر بندقي عربة يد نحوهم محمَّلة بالصناديق، ويشرع هو الآخر في الصياح، بلها بلجة أهر الهِ


 ويستطيع الصبي أن يرى أنَّ العربة توشك على الى الميل، وأنَّ الصناديق ستسقط عاجلًا على رصيف الميناء.

 المثلّثّة للعديد من القطط ذات الشُوارب.

يكهل كلاهما أنَّ البرغوث الذي أتى من القرد الإسكندري -الذي كان يتغذَّى في الأسبوع الأخير أو نحو ذلك على جر الِّى


 الإحساس، وهو لا غرض له إلا ممل صناديق الخرز هذه إلى متن السفينة،
 ومؤكَّد أنَّ وقَّادي النار سيتشاجر اجرون مرة أخرى في أثناء غيابه الو جيز .
بحلول الوقت الذي تدور فيه السفينة حول كعب صق لِّلِّةَ، يسقط الضابط الثاني مريضًا بالممى الأفريقية، أصابعه أرجوانية وسوداءء، جسده شديد
 تحتها. يدفنونه في البحر مع ر جلِين بولنديين خارج نابولي.
 في المخزن على صناديق الخرز الآتية من مورانو. ثمَّة شيء ما ما يرووق القططَ بوضوح في سطوح هذه الصناديق الخنسبية، وفي أربطتها المعقودة، وني علاماتها المطبوعة بالطباشير بلهجة البندقية على جوانبها. لأنَّ المخزن لا يقصده كثير من الناس في غضون الر حلة، عندما توا توت القطط -وتموت على التوالي، واحدةٌ تلو الأخرى- تبقى أجسادها غير الِّر مكتشفة على هذه الصناديق. البراغيث التي قفزت من الجرذان المحتضرة


 يو جد الآن في مورانو حيث توقَّفت أعهال الزَّجاجة لأنَّ العَّ العديد من العَّاًّل

سقط مريضًا بحمى غامضة وشرسة).
في برشلونة، يقفز البولنديون الباقون من السفينة ويختفون في في فوضى
 القليل. سيسلِّمون صناديق القرنفل والنسيج والقهوة ويبحرونـ

يفعل الرجال ما يقال لمم. ترسو السفينة في قادس، ثم في يور تو، ثم في لا لا
 إلى كورنوول. عندما يبحرون إلى لندن، ينخفض عدد أفراد الطاقم إلى خمسة. ينطلق غلام السفينة ليعثر على سفينة متجهة إلى جزيرة مان، الوشاح
 الباقية على قيد الحياة مندسَّة تحت ذراعهـ يتر يتجه الر جال الثلالثة الآخرون إلى حانة في أقصى جسر لندن، ويطلب القبطان حصانًا يِمله إلى بيته وزو جته وعائلته.

الشُحنة المفرَّغة والمكدَّسة في دائرة الضرائب تُوزَّع شيئًا فشيئًا في أنحاء

 في أدلغَيت.
صناديق الحرز الز جاجي الذي صنعه الزَّجَّاج في جزيرة مورانو قبل أن






رسائل وعلبة شُرائط تُسلَّم إلى رجل متجه إلى وورِكَشَر على ظهر جواد.
 الحرزات مع حركة الحصان، فتنقلب ألوانها الستة وتدور وتدور يُحْتَّاً
 عَّا يمكن أن يكون في الصندوق المغلَّف: ما الذي يمكنه أن يُصدر مشّل هذا الصوت الواضح الدقيق؟

 شُيئًا فشيئًا إلى الأسفل مع كل هزَّة ير سلها الحصان.

البراغيث في الِخرَق تزحف إلى الخارج، جائعة ومنهكة من إقامتها غير المضيافة في غزن رصيف الميناء. لكنها سرعان ما تسترد عافيتها ونشاطها
 العديدين الذين يصادفهم الراكب في الطريق؛ امر أة تعطيه ربع غالون الون المليب، طفل يأتي ليربت حصانه، شاب في حانـي النـ على جانب الطريق.

بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الراكب ستراتفرد تضع البراغيث بيضها،
 ونسيجها، في الحِرَق المحِيطة بالحِرز. هذا البيض هو حفيد أبناء برغوث

يوصل الرجل الرسائل وعلبة السُرائط وصندوق الخرز إلى يد صاحب

 إلى عائلته يخبر ها عن معصمهه الذي التوى إثر سقوطه على بعض السلالم،

عن كلب يملكه صاحب البيت، عن المسرحية التي يوشكون على أدائها في جولة طوال الطريق إلى كنت). علبة الشرائط تستلمها، بعد يوم أو يومين، امر أة من إيڤششم.
يدير الراكب جواده عائًا إلى لندن ملاحظًا أنَّ الحركة تسبِّب له بعض
الانزعاج: يبدو أنَّ هنالك بقعة رقيقة مؤلمة في إبطه. لكنه يتجاهِلها الـها ويستأنف
طريقه.
الصبي حامل الرسائل نفسه يأخذ حندوق الحرز إلى خيَّاطة في شارع
 الحِصاد. يقال إنَّ الزو جة زارت لندن وبا وباث أيضًا، في زمانها، لذا لديها ذائقة
 البندقية، وإلا فلن يساوي الثوب شيئًا هلا. لن يساوي شيئًا.
 البندقية، وانتظرت وانتظرت، وقلقت زوجة رجل البلدية من أن لا يصل
 ولكن ها هي ذي الخرزات.
 تفتحه عندما تدخل من الباب طفلة جيرانها، جودث، التي تساعدها على خياطة الثياب وتنسيق تضاعيفها الملوَّنة وقصٍ القهاشُ.

ترفع المنَّاطة الصندوق عاليًا. (انظري"، تقول للفتاة التي تبدو أصغر من سنِّها، و وميلة كمالاكُ على نحوٍ لا يضاهيه شيء إلا إلا الطبيعة. تصفِّق الفتاة بيديها. (الحرزات من البندقية؟) هل هي هنا؟" تضحك الخيَّاطة. (أحسب ذلك.")
"هل يمكنتي أن أرى؟ هل يمكني أن أنظر؟ لا أستطيع الانتظار ."
تضع الحيَّاطة الصندوق على المنضدة. (يمكنك أن تفعلي أكثر من ذلك. يمكنك أن تكوني من يفتحه. ستحتاجين إلى قَصِّ هذه الخِرَق العتيقة القذرة كلِّها. خذي المقص هناك. "،
تناول الفتاةَ صندوقَ خَرَز ميليفوري، فتأخذه جودث، يداها متحمِّسِتان وسريعتان، ووجهها يشُرقَ بابتسام.

ذات أصيل في صيف عام سوزانا الأول، تلاحظ آغنس رائحة جديدة
في البيت.
تضع الطعام في فم سوزانا المنتظِر قائلة: هذه واحدة لك، وهذ وهذ ها أخرى،


 ثُابتان على الملعقة إذ تنتقل من الطبق إلى فمها وتعود مرة أخرى.
((دات)،، تصيح سوزانا، في فمها أربع ثنايا بيضاء ضاربة إلى الزرقة، تتوالى على لشَّها السفلية.

تكرِّر آغنس الصوت وراءها. كثيرًا ما تجد نفسها غير قادرة على النظر

 بحاجبيها الرقيقين الممتدين كجناحين، بشعرها الأسود الملتصق بجبهتها كأنه مرسوم هناك بفرشاة؟ لا يو جد شيء أجمل من طفلتها، لا يمكن أن يضم العالم كائنًا أكمل منها في أي مكان آخر، أبدًا.
("دِيت"، تهتف سوزانا، وباندفاع رشيق وحازم تمسك بالملعقة فيتناثر الطعام على المائدة، على صدار ها، على وجهها، على ثوب آغنس .

تجلب آغنس قطعة قاش لتمسحح المائدة والمقاعد ووجه سوزانا المستنكِر، عحاولةً تهدئة الغضب العاصف، عندما ترفع رأسها وتتنشَّق المواء. إنها رائحة رطبة، ثُقيلة، لاذعة، كرائحة طعام متعفِّن أو ملاءة غِير مُهَوَّاة. لم تشمها من قبل قطّ. لو كان ها لون، لكان أخضر ضاربًا إلى الرمادي.

قطعة القحاش ما زالت بيدها، تستدير لتنظر إلى ابنتها. تمسك سوزانا
 مز مومتان كأنَّ هذا الطَّرَق فعل يقتضي أقصى تركيز .

تشُمُ اَغنس قطعة القَاش، تشم الهواء. تضغط أنفها بكُمُّها، ثمّ بئوب سوزانا. تسير في أنحاء الغرفة. ما هذا الشيء؟
 رطب ومتعفِّن في البيت؟

تنظر تحت المائدة، فلعلَّ أحد كلاب غلبرت سحب شيئًا ما إلى الداخل . تَثو على ركبتيها لتنظر تحت الصندوق الخنشبي. واقفة وسط الغرفة، تضع يديها على خصر ها، جاذبةُ نَفَسَنَاعميقًا.

فجأة تعرف شيئين. لا تعرف كيف تعرفها: تعر فها فحسب. لا تر تاب آغنس في لـظات البصيرة هذه، في كيفية وصول المعلومات إلى رأسها. تقبلها

 طالما عرفت آغنس عدد الأبناء الذين ستخجبهم. حدست هذا: تعرف أنه
(1) نبات لا زهري يتألف من كائنين نباتيين، أحدهما طحلب والآخر فُطر، يكون نعله هيئة قشَور أو صفائح أو فروع دقِيةة لطيفة تنمو على الصخور أو الأحجار أو تتعلًّق بأغصان الأنشجار . (المعجم الوسبط)

سيكون لما ابنان يقفان إلى جوار سرير ها عندما توت. وها هو الطفل الثاني الآن، هذه أولى علاماته، بدايته.

تعرف أيضًا أنَّ هذه الر ائحة، هذه الر ائحة النتنة، لِست شيئًا ماديًّا. إنها
 في بيتها. يمكنها أن تشعر به في مكان ما، ناميًا، متبرعًا، مدل العفن الأسود الذي يتسلَّل من الجص في الشتاء.

تَيِّرِ ها الطبيعة المتعارضة لهذين الشُعورين. تشعر بنفسها وهي تتمدَّد في اتجاهين: الطفل شيءٌ جيد، الرائحة شيءٌ مُ سيِّئ.
تسير آغنس عائدة إلى المائدة. تفكير ها الأول والو حيد هي هو في في ابنتها. هل تنبعث رائحة الحزن هذه، ذات المادة القامتة منها؟ تدسُّ آغنس وجهها في
 قوة ما عحتشدة مظلمة؟

تصرخ سوزاناصر اخًا طويلًا حادًا، وقد فاجئها هذا الاهتمام قائلة: ماما، ماما، وتطبق ذراعيها حول عنق آغنس. تستطيع آغنس أن تشعر بأن يأن يدي ابنتها ليستا طويلتين بـا يكفي لتطوِّقاها، لذلك تتشبَّث أصابعها القوية

تتشمَّمها آغنس مثلما يقتفي كلبٌ أثرُّا، بكلا منخر: يها، كأنها ترتشف
 رائحة أغطية السرير والطعام. لا شيء آخر . آلر

 سوزانا وسيلعبان معًا، سيكون مثل بارثولوميو لها، صديقًا ورفيقًا وحليفًا،

دائًا. هل سيكون صبيًّا أم بتّا؟؟ تسأل آغنس نفسها، والأمر الغريب أنها لا تستطيع تحديد أي معنى للإجابة.
تقف سوزانا عند قدمي أمها التي تقطع شريكة خبز وتدهنها بالعسل . ثم


 ملتقطةُ الككلمات التي تعرفها، لتصيح بها عاليًا: خبز، كوب، قوبا قدم، عين. تغنيان معا أغنية عن تعشيش الطيور وطنين النحل، وعندئذ ينزل والد

 تنظر إليه آغنس. تشعر بنفسها تشهت ثم تزفر، تشهو ثم تم تزفر، مثل شجرة تمتلئ بالريح. تعود الرائحة اللاذعة الرطبة. إنها أقوى. إنها هنا

 كأنها تتفصَّد من جلده.

تفحص آغنس زوجها. يبدو أنه هو نفسه. أم أنه ليس كذلك؟ وجهـه، ما تحت لـيته، كاملٌّ، شـديد الشـحوب. جفناه يبدوان مرتخيين وتحت عينيه ظلال قرمزية. يكملق من النافذة، لكنه في الوقت ذاته لا يَملق . لا يبدو أنه يرى شُئًا أمامه. يده الأخرى المستقرة على المائدة بينها يملأها الما الفراغ. إنه
 رو حه أو سُلِبت في الليل

كيف يمكن أن يحدث هذا أمام ناظريها؟ كيف يمكن أن يكون قد بلغ

هذه الحال دونها سابق إنذار، دون أن ترى العلامات؟ هل كانت هنالك

 طويل منذ أن قرأ لها في الليل، على ضوء فـ الشار الشمعة، في فراشهها، لا تستطيع أن
 النار في الليل؟ تعتقد أنها يفعلان ذلك، ربا أقل من المعتاد. لكنها مشغولة الـة بالطفلة، بالبيت، بحديقتها، بالز الرين عند النافذة، وكان التدريس وأصْبَاحه في قضاء حاجات أبيه. اعتقدت أنَّ الحياة جرفتهل| معا خطوة خطوة. والآن هذا ما يمدث.

ما زالت سوزانا تغنِّي، تصفِّق بيديها على كلِّ مِفْصَل من مفاصل

 ويغطِّي إحدى أذنيه بيده.
تعبس آغنس. تفكِّر في الطفل، هناك في بطنها، مُلْتَنًّا في الماء، مُصْغِيًا إلى
 حِجْرِها، تفكِّر في هذه السَّحابة الرَّمادية والعفونة الطالعة من زو جها. هل هذا الزواج، هذه الطفلة، حياتهم معًا هي سبب ضيقه؟ هل
 التفكير في هذا يمالؤها باللذعر . كيف لها أن تخبره عن الطفل البـديد في بطنها وهو على هذه الحال؟ قد يفاقم هذا من كآبته وهي لا تطيق أن تراه يستقبل نبأها بحزن، بأي شيء أقل من البهجة.
تناديه باسمه. لا رد. تناديه مرة أخرى. يرفع ذقنه وينظر إليها: وجهه


الحال؟ كيف حدث ذلك؟ مِلمَمَّ تلاحظ هذا التغيير قادمُا؟ ما الذي لم تره،
أو اختارت ألًا تراه؟
تسأله: (أمريضّ أنت؟)

تسألين؟؟
"الا تبدو على ما يرام."
يتنهَّل يفرك جبينه وعينيه. يقول: (الا أبدو على ما يرام؟"
تقف، ناقلةً سوزانا إلى خصرها. تلمس جبهته، تحسُّها رطبة وباردة كجلد ضفدع. يتجنَّبَ قبضتها بنزق، مُبْعًِا يدها.
(اكل شيء على ما يرام")، يقول، وكللماته ثقيلة، كأنه يبصق حصّى وهو يتكلَّم. (الا تقلقي.")

تقول: (ما يو جعك؟") سوزانا تركل بساقيها محاولة إدارة وجه أمها نحوها لتخبرها بأنها بحاجة إلى الغناء.

يقول : :الا شيء، أنا متعب. هذا كل ما في الأمر .") يقف، فيحتك الكرسي بالأرض. (اسأعود إلى الفراش.")
"الِّلا لا تأكل؟" تسأله آغنس محاولة إسكات سوزانا بهزّها إلى الأعلى وإلى الأسفل. (بعض الخبز؟ عسل؟؟"

ههُّ رأسه. (الست جائعًا.")
"تذكَّر أنَّ أباك يريدك أن تذهب باكرًا إلى....")
يقاطعها بحر كة خاطفة من يده. (أخبريه بأن يرسل غلبرت. لن أذهب

إلى أي مكان اليوم." يتجه إلى السلالم جارًّا قدميه على الأرض، ساحبًا خلفه الرائحة الغامضة مثّل رزمة ثياب قديمة غير مغسولة. يقول: الأحتا الحتا إلى

النوم."
ترقبه آغنس وهو يصعد السلالم، ساحبًا نفسه إلى الأعلى باستخديام الدرابزين. تلتفت لتنظر إلى عيني ابنتها المستديرتين السوداوين الـكيمتين. ("غنِيِ يا ماما)، تنصحها سوزانا.

في سكون الليل، تهمس له، تسأله ما الخطب، ما الني يدور في عقله،
 يدها مرارًا وتكرارٌا، مرارًا وتكر ارًا، كأنه يسأل السؤال نفسيه ولا يكا يكصل على
(إلجابة.

يتنهَّد، صدره يعلو ويبط تحت يدها. يتململ على حافة الملاءة، معيدًا

 ذراعاها عدودتان، فمها مز موم، شُعر ها ملتصق بوجنتيها
 السبب؟" يستدير نحوها، ما يبدو كأنه المرة الأولى منذ أيام عديدة، ووجهه متألّم،

مذعور. يضخط يدها بيده. يقول: „الا، أبدًا. كيف تقولين شيئًا كهذا؟ أنت وسوزانا كل ما أعيش لأجله. لا شيء آخر يهم." تقول: (اما الخُطب إذا؟؟)

يرفع أصابعها، إصبعًا إصبعًا، إلى شفتيه ويقبِّل أطرافها. يقول: "لا أعرف. لا شيء. ثقل في الروح. كآبة. إنه لا شيء."
تخلد إلى النوم توَّا وهو يقول أو يبدو أنه يقول: (أنا ضائع. أضعت دربي.") ثم يتحرَّك نـحوها ويطوِّق خصرها، كأنها تنجرف بعيذًا عنه إلى مياه

عاتية.

في غضون المدة التي تلت ذلك، أخذذت تراقبه باهتمام، على النحو الذي يراقب به طبيب مريضًا. ترى أنه لا يستطيع النوم في الليل، لكنه أيضًا لا لا يستطيع الاستيقاظ في الصباح. يصحو في منتصف اليوم مترنِّحًا، شاحبًا، مزاجه كَدِر وكئيب. عندئذ تغدو الرائحة المنبعثة منه أسوأ من الرائحمّا المحة



 سوزانا منها، لكي تسدَّ هي شـقو قها الحاصهة ولا تسمـح لهذه الظلمة بالنفاذ

ترى كيف يجرُ" قدميه ويتنهَّد عندما يذهب إلى تدريس تلاميذه. ترقبه وهو يمحلق خارج النافذة عندما يعود شقيقه ريتشرد من المدرسة. ترى

كيف يُلس إلى المائدة مع والديه، عابس الوجه، يده تعبث بالطعام، بالطبق.




 إدموند فقط، هو الشَخص الآخر الو حيد الذي يلاحظ الِّ أنَّ به خطبٌا ما. ترى كيف يكفل زو جها واقفًا على قدميه إذا قفزت القطة على المائدة، إذا


 تصب جعتك، إيه، إيه، ياغلبرت، أرأيت؟

ترى السحابة فو قه تز داد قتامة، تستجمع قواها الر هيبة. تريد أن تَ تمدَّ يدها عبر المائدة حينئذ، أن تضع يدها

 لا تعرف ما تفعل. وعلى أية حال، لا يمكنها الإمساك بيده، ليس هنا، ليس
 لتنظّف صحن اللحم، وتحاول ماري إطعام سوزانا قطع لِم كبيرة جدَّا ـيمَّة
 العديد من الأشُخاص الذين يكتاجون إلى العديد من الأشياء. تفكِّرِ آغنس
 إذا بقي ذلك الشُخص هادئًا، إذا احتفظ بكل شيء داخله، مئل قتِّنِّة يُحْحَمة

الإغلاق، يشتد الضغط داخلها ويشتد إلى أن... ماذا؟
آغنس لا تعرف.
 يجلس إلى المنضدة في حجرة النوم. يقصُّ ريشُا تلو آنر ليصن اليصنع أقلام ريشة، لكن آَيًا منها ليس صحيحًا تَامًا، يقول. واحدة طويلة جدَّا، وأخرى قصيرة جدًّا، وثالثة رفيعة جدًّا بالنسبة إلى أصابعه. تنشقّ الريشة أو تخدش الصّا الصفحة

 بالمحبرة وبكل شيء، دافعًا سوزانا إلى البكاء. لا تتعرَّف إليه حينئذ، حاملةً طفلتها التي تصرخ إلى جوارها: وجهه الشـاحب، شـعره الأشعث، فمه الصارخ، رذاذ المبر على الحائط مشل جزيرة سوداء.
في الصباح وهو نائم، تربط سوزانا إلى ظهرها وتسلك الدَّرب إلى إلى هيولَندز، تقف في الطريق لتجمع الريش، رؤوس الحشخخاش، غصينات القُرَّاص.

تجد بارثولوميو عندما تتتفي صوت جلبة ضرب متكرِّرِّر إنه في أقرب حظيرة، يوجِّه مطرقة إلى قمة دعامة سياج، ليدقَّها في الأرض

 لا يتزعزع في إنجاز عمل ما.

عندما تقترب، يترك المطرقة تسشط عند قدميه. ينتظر، يمسح وجهه، ويراقبها وهي تسير نحوه.
((جلبت لك هذ|)، تقول آغنس وهي تناوله رغيف خبز كبير وربطة

البمبن الذي تصنعه بنفسها في الكوخ في شارع هنلي بتصفية حليب النعجة خلال نسيج قطني

 وجنتها النائمة. تم تعود عيناه إلى آغنس. تبتسم له، يتابع المضغ أول شيء يقوله: (وإذًا؟") تبدأ آغنس قائلةُ: (إنه ليس بالشُأن الكبير.") الجي
يمزِّق كسرة الحبز بأسنانه. (اخبِّريني.")
(إنه فقط....) تنقل آغنس ثقل سوزانا، (... لا ينام. يبقى مستيقظاً طوال الليل ثم لا يستطيع الاستيقاظ. إنه حزين ومتجهُّم. لا يتكلَّمَ إلا ليجادل أباه. ثُمَّة ثقَل مريع فيه. لا أعرف ماذا أفعل ."
 نظره على شيء في البعيد. يمضغ، مرارًا وتكرارًا، عضلات ورجنتيه وصدغيه
 يبلع الطعام، يزفر. ينحني. يلتقط مطر قته. تقف آغنس جانبٌا، خارج نطاق

يسدِّد ضربتين إلى رأس الدّعامة، كالاهما صحيحتان ومستقيمتان. تبدو

 (اعمل ملائم.")
يختبر بارثولوميو الدعامة بيده فيجدها ثابتة. ينتقل إلى الثانية التي غُرِزت في التربة دون إحكام. يعول رافعًا مطرقته: ا(ذلك الر جل يعيش في في الحيال.

يعيشُ في الحيال، بلا أي معنى. يحتاج إلى عمل ليُبِّه، ليمنخه هدفًا ما. لا


كعقله سيصاب بالجنون." "
يضع يده على الدعامة التي يبدو أنها لا تروقه، لأنه يأخذ المطرقة ليدقها جِّدَّا، مرةً، مرتين، فتنغرز الدعامة.
 ولا سيَّا مع فَتَاكِ معلِّم اللاتينية. هل هذا صصحيح؟

تتنهِّد آغنس. (لم أره بعيني، لكنتي لا أشكك في ذلك.") يوشك بارثولوميو أن يرفع المطرقة، لكنه يتراجع. (هل) تثور ثائرته

معك؟"
(أبًُا.)
"ومع الطفلة؟"
(.ل)

يبدأ بارثولوميو بالقول: (إذا رفع يده إلى أي منكما، إذا حاول حتى،
حينئل..."
(أعرف")، تقاطعه آغنس مبتسمة. (الا أحسب أنه يجرؤ .")
"اهمم"، يغمغم بارثولوميو. (آمل ألَّا يفعل.") يلقي المطرقة ويسير إلى
 إليها ليفحص حدودها.


يجد سبيله في الحياة.""

تومئ آغنس برأسها عاجزة عن الكلام. تهمس: (لم أدرك مدى سوء
("يحتاج إلى عمل"، يقول بارثولوميو مرة أخرى. يرفع الدعامة على كتفه ويقبل نحوها. (اوربي) مسافة بينه وبين أبيه.)"

تنظر آغنس إلى أسفل الدربه، إلى الكلب المستلقي في الظل، دالعًا لسانه الشبيه ببساط وردي.

تبدأ قائلةً: ااكنت أفكر في أنه قد يهم جون أن يؤسِّس عملً في مكان آخر .
في لندن."

يرفع بارثولوميو رأسه، يضيِّق عينيه. "لندن"، يكرِّر مقلِّبًا الكلمة في
(ليوسِّع تجارته هناك.")
 شخضصًا ما إلى المدينة بعض الوقت. شخصًا يثق به. ابنًا له ربـا .") تومئ آغنس برأسها. تقول: (افقط بعض الوقت.") (هل ستذهبين معه؟")
"(قطهًا)
(أتتركين ستراتفرد؟؟)
("ليس في البداية. سأنتظر حتى يستقر في منزل، ثم سألمق به مع سوزانا.") ينظر الأخ والأخت أحدهما إلى الآخر . تتحرَّك سوزانا على ظهر آغنس،

# تبكي قليلً، ثم تعود إلى النوم. <br> يقول بارثولوميو: (الندن ليست بعيدة جدًّا.)" 

"صحيح."
(العديدون يقصدونها بحثٌا عن عمل .")
("صحيح مرة أخرى.)"
("قد تكون هنالك فرص.")
"أجل. "
((له. للتجارة.)"
(أحسب ذلك.)"
(قد يجد عملًا لنفسه. بعيدُا عن أبيه.")
تمدُّأغنس يدها وتلمس الطرف المقطوع للدعامة التي يحملها بارثولونوميو، متتبِعة بإصبعها الدوائر فيها.
(الا أحسب أنَّ جون سيصغي إلى امر أة في هذا الشأن. إذا وضع شريكُ ما الفكرة في رأسه -شخص له مصلحة في تجارته، لديه حصة- ليجعلها تبلو كأنها فكرة جون في المقام الأول، فإنَّه ..."
(الفكرة ستنجح.") يكمل ها بارثولوميو. يضع يده على ذراعها. يقول بصوت منخفض: (اماذا عنك؟ ألن يزعجك إذا ما... ذهب قبلك؟ قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يؤسِّس نفسه."

تقول: (اسيزعجني كثيرًا. ولكن أي شيء آخر بوسعي أن أفعله؟ لا يمكن أن يستمر على هذا النحو ـ إذا استطاعت لندن أن تنقذه من هذا البؤس، فهذا
(استعودين إلى هنا)، ، يهُّ إبهامه مشيرًا إلى هيولندز، ("في غضون ذلك، أنت وسوزانا، حتى...."
تهُّ آغنس رأسها. الن توافق جوان على الفكرة أبدًا. وسيكون هنالك المزيد منَّا عَّا قريب."

يعبس بارثولوميو . (ما الذي تقولينه؟ سيكون هناك طفل آخر؟")
("أجل . بحلول نهاية الشتاء.")
"ليس بعد. سأنتظر حتى نهِّئئ للأمر .")

 سأذهب إلى هناك الليلة.")

تجلس آغنس على الأرض قرب الحشيَّة إلى جوار جودث، في يدها قطعة


 خُحَلْ من قلنسوتها لترتسم على هيئة خرابيش رطبة على عنقها. أرجا بينما تراقب ماري، تغمس آغنس قطعة القماش في وعاء الماء وتمسح جبين جودث، ذراعيها، عنقها. تهمس بيعض الكللات لابنتها، بشئيء ناعم ومريح.


 الظلام، لأن هذا هو الوقت الأخطر للمريض. قد يكدث غدر غـدا أو حتى بعد
غد. لكنه سيأتي.
 كانتا رضيعتين فقط، جودث ستتر كهم أيضًا. لن تكون بينهم بعد الآن. ترى ماري أنَّ آغنس تُسك بأصابع الطفلة المرتخية بقوة، كأنها تحاول

 الأمَّ الجالسة قرب الحسُيَّة مرات عديدة، الأمَّ التي تحاول التشبُّث وإبقاء

قبضتها على طفلتها. هذا عبثٌ كلُّه. ما يُوهَبُ يؤخذ في أي وقت. القسوة والهلاك يتربَّصـان بكِ في الزوايا، داخل الخزائن، خلف الأبواب: يمكنها






تشعر ماري بالدموع تحتشد في عينيها، تشعر بحنجر تها يختنق. منظر سُعر جودث الذي ما زال مضفورًا، خط فكِّها وعنقها. كيف يمكا يمن ألَّلَا تكون


 إليز| المجالسة إلى المائدة وذقنها على يدها تهمس: (اينبغي أن أكتب رسالة. ألا تعتقدين ذلك يا ماما؟"

تنظر ماري إلى الحشيَّه، حيث ينحني رأس آغنس، كأنه في صلاة. طوال


 بشرتها بالمراهم. يجب ألا نخيفه. ليس ضروريكًا

تلتفت ماري إلى إليزا وتومئ إليها برأسها إيلاءة واحدة سريعة. تراقب
(1) مانُقِع فيه الثيءُ من ماءٍ ونحوه. (المعجم الوسيط)

إذ تذهب إليزا إلى الحزانة وتخرج حبرا وورقة وريشة، يضعها ششقيقها هناك عندما يكون في البيت. تجلس إلى المائدة وتغمس ريشتها في الحبر، ومتردِّدة لِظةُ، تكتب. أخي العزيز،
يؤسفني أن أقول لك إنَّ ابنتك جودث مريضة جدًّا. نعتقد أنه لم تتبق لما ساعات كثيرة. من فضلك عُد إلينا إن استطعت. وعجّّل . حفظك الرَّبُّ يا أخي العزيز . أختك المُحِبَّة،

إليزا

تذيب ماري ختم الشُمع بشمعة، ترى آغنس تنظر وهما تقطران الختتم على الصفحة المطويَّة. تكتب إليزا عنوان مسكن ألخيها في الأمام، ثـم تأخلذ ماري الرسالة وتتجه إلى الباب المجاور، إلى بيتها. تجد عملة نقدية، تفتح
 خارج ستراتفرد ويطلب من صاحب النٌُّ أن ينقلها، بأسرع ما يمكن، إلى الـي لندن، إلى ابنها.

لا يمضي وقت طويل على مغادرة ماري للعثور على عملة معدنية، لمناداة أحد المارَّة، حتى يطفو هامنت على سطح النوم. يستلقي بعض الوقت تحت الملاءة متعجِّبا لماذا يشعر بأنه ليس على ما يرام، لماذا يبدو العالم مائلاً بعض

النئ، لماذا يشعر بجفاف شديد في فمه، وثقل شديد في قلبه، ووجع شديد في رأسه.

ينظر في اتجاه واحد في الغرفة المظلمة ويرى سرير أبويه: فارغ. ينظر
 الأغطية، تم يتذكَّر : جودث مريضة. كيف يمكنه أن ينسى؟
 مثل قِذْرٍ طافح باء يغلي. إنه نوع غريب ومربك من الألمَ يسحب التفكِير

 هائلأ، جسيِّا، أكبر منه.



 أن يكون إلى جوارها، قريبًا بـا يكفي ليتمكَّن من مدِّ يده ولمسها، لأنه لا ألحد أحد آخر سيفعل.
لا بدَّ أنَّ الوقت يدنو من الفجر لأنَّ ضوء النهار الجديد يتسلَّل إلى الغرف



في الطابق السفلي يرى هذا المشهد: عمَّته إليزا نائمة على المائدة، رأسها
 كومة رماد خامد. أمُّه منحنية إلى الأمام، رأسها على الحسيَّة، نائمة، تمسك

بقطعة قاش في يدها. وجودث تنظر مباشرة إليه.
("جود)، يقول أو يحاول أن يقول، لأنَّصوته لا يبدو أنه يخرج. يخدشُ،
 يتهاوى على ركبتيه ويز حف على الحـشيَّة القشَّيَّة ليصل إليها. تتلألأ عيناها بنور فضي غريب. إنها أسوأ حالًا، يستطيع أن يرى هذا.



تجد يدها، تتشابك أصابعهم|.
يرى عيني جودث تتقلَّبان في رأسها، مرة، مرتين. ثم تنفتحان على
اتساعهه| وتتجهان نحوه. يبدو أنها تبذل جهذًا كبيرًا.
تتقوَّس شفتاها إلى الأعلى في ما يبدو أنه ابتسام. يشعر بضغط على أصابعه. تهمس: (الا تبكِ.")

ينتابه مرة أخرى الإحساس الذي أحسَّه طوال حياته: بأنها جانبه الآخر، بأنها يتسقان معًا، هو وهي، مشً نصفي جوزة. بالوا بأنه من دونها غير مكتمل، ضائع. سيحمل جرحًا مفتوحًا، أسفل جنبه بقية حياته، حيث انتُرِع عت منه أنَّى له أن يعيش من دونها؟ لا يستطيع. الأمر أشبه بمطالبة القلب بالعيشُ

 بسحر ما. يعرف أنها دموعه، تسقط من عينيه على وجههاو، لكنها يمكن أن تكون دموعها بسهولة. إنها شخص واحد و الشُخصص نفسه. تغمغم: (استكون بخير .") يقبض أصابعها بغضب. "(لن أكون بخير." يمرِّر لسانه على شفتيه،

متذوِّقًا الملح. (اسآتي معك. سنر حل معا.")
مرةُ أخرى، وميض ابتسام، ضَغْطُ أصابعها. (لا')، تقول، دموعه تلمع على وجهها. (استبقى • إنهم بحاجة إليك.) "

يمكنه أن يحسَّ بالموت في الغرفة، حائمً) في الظلال، هناك بـج مشيحُا بو جهه، لكنه يراقب على الرغم من ذلك، دائٌا يراقب. إنه ينتظر،




يفعلان دومًا؟
 وهو جائم هناك إلى جوارها، أنه قد يكون مكننًا تضليل الموت، أن يلجأ


 على هامنت فعله هو أن يرتدي شال جودث أو أن تعتمر هي قَبَعته، ويجلسان
 على كتف جودث وتقول: هامنت، هلَّا جلبت الحطب؟ أو قد يأتي أبوهما إلى الخرفة ويرى من يعتقد أنه ابنه مرتديٌا سترة ويسأله أن يصرِّف فعلُ ألِّا
 جانبًا لتكشف الابن الحقيقي المختبئ وراءه. هل يلجأ إلى خدعتها، إلى مزحته|، مرة واحدة أخرى فقط؟؟ يعتقد أنه يستطيع. يعتقد أنه سيفعل. ينظر خلفه إلى نفق الظلمة بـجانب البـلباب.


لــظةُ فقط.
يضع يديه تحت جودث، إحدى كفَّيه تحت كتفيها، والأخرى تحت وركيها، وينقلها إلى الجانب نحو المدفأة. إنها أخفـ ما يتوقَّع، تنقلب على
 إلى جوارها في المنخفض الذي صنعه جسدها، آخذًا مكانها، يملًّس شعره إلى الأسفل على جانبي وجهه، ويسحب الملاءة إلى الأعلى فوقهـا معًا، ويدسها

تحت ذقنيها.
إنه على يقين من أنها سيبدوان الشخص نفسهه. لن يعرف أحد أيها هذا وأيها الآخر. سيكون يسيرًا على الموت أن يقترف خطأ، أن يأخذه هو بدلًا منها.

تتحرَّك قربه عحاولة الجلموس. (لا")، تقول مرة أخرى. "هامنت، لا. ") يعلم أنها ستعرف فورًا ما كان يفعل. طالما عرفت. تهنُّ رأسها، لكنها أضعف من أن ترفع نفسها عن الحشيَّة. يمسك فـك هامنت بالملاءة ويرفعها

بسر عة فوقها.
يشههق. يزفر . يدير رأسه ويزفر في أثناء أذنها، يزفر قوته، صسته، كلَّهو ستبقين، هذا ما يقوله لما، وسأذهب. يرسل هذه الكهر ئلمات إليها: أريدك أن تأخذي حياتي. ستَكون لكِ. أهبك إيَّاها.

لا يمكن أن يكيا كلاهما: هو يرى هذا وهي ترى هذا. ليس ثمَّة حياة

 بقوة، بكلتا يديه. هو، هامنت يقرِّر هذا . فليكن.

قبل عيد ميلادها الثاني بقليل، تجلس سوزانانا في سلَّة على أرض ردهـة







 يغلِّف ساقيه جور بان أسودان ذارعًا المكان من حائط إلى آخر ـ أسفل حذا ألما


 الهائجة الخضر اء الضاربة إلى البني. تشعر بحنجر تها تنقبض، بعينيها تحرقانها

بسبب الفكرة.
ترفع نظرها إلى أبيها وترى أنه كفةً عن ذرع المكان. ساقاه ساكتتان، مستقيمتان، زوج من جذع شُجرة. إنه واقف أمام أمَّه التي ما زالت الت تخيط، إبرتها تختفي داخل النسيج وتخرج منه. تبدو الإبرة لسوزانا مثل سمكة،

سمكة فضيَّة نحيلة، لعلها سمكة مِنَّةَ(1) أو تيملوس (2) تقفز خارج الماء وتغطس مرة أخرى، تقفز، تغطس، وبينها تفكِّر سوزانا في نهرها مرة أخرى

 ساكنان. تستوعب هذا المُهـد غير العادي، تُرَّتِّخه في عقلها: جدَّتها، التي






 بِنَقْضِه ومَشْطْطِه وضَفْرِهـ



 اللِّنجاب من كتفها تار كةٌ إيَّاه يخرج من النافذة المفتو حة.
تراقب سوزانا هذا كلَّه. يسبح البط والبجع مقتربّا أكثر فأكثر، ، عتشُدًا.

سمك نري صغير من فصبلة الشَّبوطيات تُتخذ منه الأطعام [بمع طُعْم] الحيّة لصبد الأسهالك. (اللورد الأكبر)
(2) سمك نهري من جنس هئيلوسى". السابق

تحوك ماري وتحوك، تخرج الإبرةُ من الدَّزْ وتغوص فيه．لا تكاد ماري تدرك ما تفعل، لكنها وهي تصغي إلى ما يقوله ابنها تستطيع أن ترى أنَّ دُرُوزها تصير أكبر وأخرق، وهذا يزعجها على نحو خاص لأنها معروفة



 عند النافذة مُرسِلةً أصواتًا بلهاء في الفواء．

ثمَّة سنجاب لونه ضارب إلى الحمرة، له و جه فأر، يعيُ في شُ فـجرة خارج البيت：تحب آغنس إطعامه وملاطفته من حين لآخر ．لا تستطيع ماري أن

 لا تصغي أبدًا．ليس حتى الآن، عندما يقترح زو جها مغادر ، البيت، الهروب، الا


 عائلته．عدم الاصغاء هو حال آغنس المعتادة．
لا تستطيع النظر إلى ابنها، لا تستطيع النظر إلى زوجة ابنها الو اقفة هناك وبطنها منتفخ مرة أخرى، مدلِّلةٌ ذلك اللنسجاب اللعين بين يديها، كأنَّ لا شيء ذا أهمية يمدث هنا．
يعامل جون آغنس كساذجة، ريفية حمقاء．يومئ لها برأسه إذا مرَّ بها في البيت أو رآها على المائدة．كيف حالنا اليوم يا آغنس؟ يقول كأنه يقول

لطفلة. ينظر إليها ببرود إذا ما أخر جت حزمة جذور وسخة من جيبها، أو
 مظهرها الأشعث أححيانًا، الأخيلة والتنبؤات الحمعقاء التي تخرج جا با في بيض الأحيان، الحيوانات المختلفة والمخلوقات الأخرى التي تأتي بها إلى المنزل






 برِّيَّة إلى البيت؟ كلا، لا أفعل. بعضنا، تقول لزو جها بازدراء، يعرف كيف

يُكُسِن التَّصَرُّف.
يعول ابنها بمرح وإصرار : (اسيُحسِّن الأوضاع، سيساعدنا جميعًا توسُعُ

 لندن، فأنا على يقين من أنني قد أستطيع...")

 لا أعلم ما الذي وضع هذه الفكرة في رأس أبيك. متى أبديت أدنى اهتهام
 عندما أرسلناك لجلب جلود الغزلان تلك من تشارلكوت وأضعتها في طريق العودة؟ أو عندما قايضت دزينة من القفافيز بكتاب؟ أتذكر؟ كيف

يمكنكما حتى أن تأخذا التجارة إلى لندن؟ أخسب أنه لا يو جد صانعو قفافيز






 هذه المرأة في بيتها، طريقة ظهور ها في الغرفة دون أن يسمعها أحلد، طريقتها

 جون لإيجاد فرع لتجارته في لندن ما بلغت مَسْمَع ابنها أبدًا فـرا فكرةُ المدينة، جموعُها، أمراضُها، تُوقِف النَّسَس في صدر نـها نـا
(آغنس")، تقول فيسحب ابنها يده بانفعال، (امؤكَّد أنك تتفقين معي. لا يمكنه الذهاب. لا يمكنه الذهاب هكذا وحسب.")
أخيرًا تلتفت آغنس من النافذة. يشتدُّ غيظ ماري وهي ترى أنها ما زالت





 حادَّة كأسنان ثعلب. تجد ماري نفسها عاجزةُ عن النظر إلى زوجة ابنها وقتّا

طويلُ، لا تستطيع تثبيت نظرتها. هذا المخلوق، هذه المرأة، هذه العِفْريت،
 ماري أنَّ هذا صحيح- سَحَرت ابنها وأو قعته في شِر اكها، استدر جته إلى الزواج. هذا لا يمكن أن تغفره ماري أبدًا.
ماري تناشد آغنس الآن. مؤكَّدٌ أنها، في هذا، قد أد تكونا مؤ كَّدٌ أنَّ زوجة ابنها ستقف إلى جانبها في هذا الأمر، أمر إبقائه معها في في

البيت، آمِنًا، حيث يمكنها رؤِيته.
تقول ماري: ا"آغنس، نحن على وفاق، أليس كذلك؟ هذه خطط حقاء

 لا يمكنه أن يهرب هكذا. أيمكنه ذلك؟ يا آغنس؟"
ترفع آغنس رأسها ويظهر وجهها لحظة تحت قلنسوتها. تبتسم تبسُّمَها الشديد الغموض والجِنون، وتشعر ماري بهبوط في صدرها الغا، ترى خطأها، ترى أنَّ آغنس لن تقف إلى جانبها أبدًا. تقول آغنس بصوتها الرقيق الذي يشبه صوت ناي: (الا أرى سببًا لإبقائه رغثًا عن إرادته."

تغصُّ حنجرة ماري بالغضب. تستطيع ضرب المرأة ولا يهم أنها حُبْلَ. تستطيع أخذه هذه الإبرة وغرزها ها في جسدها الأبيض، الجسد الذي لمري المسه ابنها

 تيّير جَلَبةً مبهمة، نصفها بكاء ونصفها الآخر صراخْ تلقي عُدَّة الخياطة على الأرض وتندفع بعيدًا عن المائدة، بعيدًا عن عملهان، بعيدًا عن ابنها، وائبةُ

فوق الطفلة الجالسة في سلَّة قرب المدفأة وفي يديها ملعقتا المطبخ. بينا تُّق طريقها نحو الرُّواق لا يغيب عن نظرها أنَّ آغنس وابنها يشرعان في الضحكك، بهدوء في البداية، ثم بصوت أعلى، مُسْكِكِا أحدهما الآخر، خطوانها ترانُّ على الأرض الحجرية، وهما يسيران أحدهما في اتجاه

الآخر بلا ريب.

بعد أسابيع، تسير آغنس عبر شوارع ستراتفر دويدها تحت ذراع زوجها لاعيا.
 صدرها لأنَّ الطفل يستحوذ على مساحة أكبر وأكبر. تستطيع أن تستشُعر عحاولة زوجها المنئي ببطء لأجلها، تستطيع أن تستشُعر ارتعاش عضلانلاته بسبب المههد الذي يبذله لقمع حاجته الفطرية إلى الطاقة، إلى الحركة، إلى إلى إلم





ثم يفرغها ويعيد حزمها.
 هذه الظروف بعضها إلى بعض، حرَّكتها كأنها حرِّرِ دُمى يختبئ خلف ستِ ستار،
 طلبت من بارثولوميو أن يتحدَّث إلى جون، ثم انتظرت جون ليتحدَّث إلى

زوجها. لا شيء من هذا كان سيحدث لو لم تذهب إلى بارثولوميو ليزرع



ما ترغب فيه هو أن يبقى إلى جانبها، أن تبقى يده في يدها. أن يكون هناك
 لا يهم. إنه راحل. ومع ذلك، فإنها ترسله بعيدًا بِرًّا.

حقيبته مُوثقة ومربوطة إلى ظهره. المزيد من صناديق البضائع سيُرسَل
 رطوبة طرقات لندن.
 ومدهونة بالزيت (فعلت هذا بنفسها أيضًا الليلة الماضية، بعد ألمَا أن سَنَّت

 طويلُ. يده تشدُّ على يدها، أصابعه تضغطها بشدة. إنه متحقِّس للانطلاق. للانتهاء من هذا. للبدء. يتحدَّث عن ابن عم له سيزوره في لندن، وكيف أنَّ بن العم أمَّن غرفة
"ه(هل هي على ضفة النهر؟" تسمع نفسها تقول، مع أنها تعرف الإجابة: قال هلا هذا كلَّه من قبل. يبدو مهُّا أن يتابعا الحديث، عن عـي أشياء لا أهمية كبيرة

 مشيهـ| معًا الشائعات المتشرة: لا يمكنها العيشُ معًا، تجارة جون تعاني

ترفع آغنس ذقنها أعلى قليلُا ليس ثيمَّة فضيحة، تقول استقامة ظهر ها.
 في التجارة، يقول حذاء زوجها اللامع.
يقول: "إنها كذلك، وأحسب أنها ليست ببعيدة عن المدابغ. وهكذا سأتكَّن من زيارة المدابغ لأجل أبي وتحديد أيها الأفضل. "، ((فهمت")، تقول، مع أنَّ شُعورًا واضحُا يساور ها بأنه لن يمكث في تِّارة
يتابع: (النهر، يقال إنَّ مَدَّه خَطِر .")
(أوه؟) تقول، مع أنها سمعته يقول هذا لأمِّه.
(ايقول ابن عمي إنه أمر شديد الأهمية أن تضمن وجود مَلَّح خبير في كل
مرة تعبر فيها النهر." "
(1حقًا.)"
يتابع الحديث عن ضفاف النهر المختلفة، عن أرصفة المرسى، كيف أنَّ

 إحدى هذه السفن حاملةُ زوجها، يجرفها التيار، رأسه الأسود حاسر، ثيابه
 تقبض ذراعه الصلبة، لتطر د هذه الفكرة. ليس صحيحّا، لن يكون صصحيحّا، إنه عقلها فحسب يَوك كها الحِيَل . تَشي معه بعيدُّا إلى نُزُل البريد، يتحدَّث هو الآن عن السكن، وأنه سيعود

قريبًا جدًّا، وأنه سيفِّر فيها وفي سوزانا، كل يوم. سيؤِمّن مسكنًّا هم جميعًا هناك، في لندن، في أقرب وقت مكن، وسيعيشُون معًا مرة أخرى أخرى، قريبًا.
 الكلمة، حرف L الكبير الواثق، حر فا الـ o الدائريان مثل زوج من العيون، قوس حرف n المتكرِّر)، يقفان.

يقول بوجه متغضًّن: (هل ستكتبين إليَّ؟ عندما يكين الوقت؟؟) تمتد كلتا يديه نحوها وتحيطان بانحناء بطنها السفلي.

تقول: (اقطعًا.)"
يبتسم ابتسامًا حزينًا: (أبي يتمنًّاه صبيًّا.)
("أعرف.")
الكنتي لا أبالي. صبي أم بنت. آنسة أم فتى. كله سيَّان عندي. حالما

 يهمس في أذها: (ألم يساورك أي شعور؟؟ أي إحساس هذهالمرة؟ بـا سيكون؟" تَيل بر أسها نحوه، قريبًا من فُُجَة قميصه. (اكلال)، تقول مدركةً الارتباك في صوتها. لقد فاجأها عجزها عن تخيُّل الطفل الذي تحم بنت أم ولد، لا تستطيع القول. لا تلتقَّى أية علامات حاسما
 لكنها في وقت تالٍ من اليوم نفسه ألفت نفسها تتناول ملعقة من معرّا معجون

 أظافرها قوية، وهو ما يعني ولدًا. ذَكَرُ زقز اق يطير في طر يقها في يو يوم آخرى ،

لكن بعد ذلك تخرج أنثى دُرَاج من الأجمة صائحةً.
تقول: (لا يمكنتي القول، ولا أعرف لماذا. إنه...")

إلى عيني الآخر. (اكل شيء سيكون على ما يرام.")
تومئ برأسها، خافضة بصرها.
(ألم تقولي دائًا إنك ستنجبين طفلين؟"
تقول: (ابلى.")
 سيكون على ما يرام)" يقول مرة أخرى. (أعرف ذلك.")





في عنقها.
 إلَّا أنها في الوقت نفسه تبتعد عن مشاعره المقيقية.

تقول: (استذهب.")
(الن أذهب."
(يجب أن تذهب."
يتنهَّ مرة أخرى، تهنُ أنفاسه على مقدمة قلنسوتها.
"(ربها) لا يجدر بي أن أتر كك وأنتِ... أعتقد أنه ربا...") "يجب أن تذهب"، تقول وأصـابعها تلمس نسيج حقيبته التي تعرف أنه أخرج منها بعض عيِّات القفافيز التي أعطاه إياها أبوه واستبدل بها كتبًا وأوراقُا . ابتسمت له نصف ابتسام ساخر . لعلَّه يدرك معرفته فتها بهذا الفعل، ولعلَّه لا يدرك ذلك.
"(معي أمُّك وأختك)"، تتابع ضـاغطةٌ حقيبته بيدها، "وعائلتك كلُّها.


إليك هناك، بأسرع ما يمكن. "
يغمغم: (لا أعرف، أكره أن أتر كك. وماذا لو أخفقت؟"
("تخفق؟"
(اماذا لو لم أجد عملُ هناك؟ ماذا لو لم أتَكَّن من التوسُّع في التجارة؟ ماذا
".... لو
تقول: (الن تخفق، أعرف ذلك.")
يعبس وينظر إليها بإمعان أكبر. (اتعرفين ذلك؟ ماذا تعرفين؟ خبِّيني.
أَتُحِيِّين بشيء ما؟ هل ....")
(الا تهتم بها أعرف. يجب أن تذهب.") تدفع صدره تاركة هواء وفراغًا


"(الن أقول وداعًا)، تقول محافظة على ثبات صوتها.
("أنا أيضًا.")
"لن أنظر إليك إذ تسير مبتعدًا.")
(اسأسير إلى الخلف)"، يقول متر اجعًا إلى الوراء، (احتى أبقيك في ناظري.") ("طوال الطريق إلى لندن؟")
("إذا كان عليَّ ذلك.")
تضحك. (استقع في حفرة. ستصطدم بعربة.)"
"(ليكن."
ينطلق إلى الأمام، يدنيها إليه ويقبِّلها قبلة واحدة. (هذه لكِ")، يقول، ثم

(اسأحرص على نقلها)، تقول محاولة الحفاظ على ابتسامها، "اعندما يحين
الوقت. اذهب الآلن."
(أنا ذاهب"، يقول، يمشي مبتعدًا عنها، ما زال يواجهها. (الا يبدو الأمر
كأنه رحيل إذا مشيت على هذا النحو ." "
تصفِّق بيديها. تقول له: (اذهب.")
("إنني ذاهب. لكنتي سأعود قريبًا جدًّا لأخذكم جميعًا.")
تستدير مبتعدةً قبل أن يصل إلى منعطف الطريق. سينفق أربعة أيام ليصل
 الذهاب، لكنها لن تر اقبه يرحل.

تسير، أبطأ، عائدة على الطريق الذي أتت منه. كم يبدو شـعورًا غريبًا أن
 كتابة كلل|ت قديمة، قدماها ريشة كتابة، تعيد العمل، تعيد الكتابة، تَحو . الفراق غريب. يبدو بسيطًا جدًّا: منذ دقيقة خلتا منا منذ أربع دقائقّ، خمس


بأنها عارية، باردة، مقشَّرة كبصلة.
ثمَّة الكُشك الذي مرَّا به في وقت سالف، تتكدَّس فيه أواني الصفيح
 بين يديها، تزنها، وكيف يِدث أنها ما زالت هناك، كيف يكدث أنها ما زالت


 عبرا. ها هو جارها، رجل بشعر أُنيب ومَسْحَة من لون أصفر على وجهـه النحيل (لن يعيش حتى نهاية العام، تفكِّر آغنس، تحلِّقِ هذه الحميقَة عبر
 أن يرى، ألا يمكنه أن يقر أ كا تعرف هي أنَّ تلك الحياة ستنتهي، أنه راحل؟ يتحرَّك الطفل حركة سريعة، حركة هزِّ كتف، ضاغطًا الجِدار الجلدي
 الداخل - كأنَّ شيئًا لم يتغيَّر، كأنَّ العالم تمامٌا مثلما كانـ

يكمل رسالة ليز| فتى يقع منزله على بعد مسافة قهيرة: استيقظ وخرج

 حملها إلى نُزُل البريد داسَّةُ عملة معدنية في يديه

 الحبر، أشكاله، ظلاله المتقاطعة القاتمة، مئل العلامات التي تظهر عند اهتزاز الأغصان على لوح نافذة يغطِّهُ الثلج.


 رسائل أخرى إلى تاجر حبوب في طريقه في ذلك اليوم إلى لندن.
تسافر رسالة إليزا إلى شقيقها في معفظة تاجر الحبوب الجِلدية إلى إلى أن تبلغ
 يضيِّق مالك المسكن عينه رافعًا نظره إلى ضوء الشُمس المتسلِّلِّل إلى الرواق

 ورفاقه الممثِّلون في جولة إلى البلدات المجاورة، أماكن يُسْمَح فيها باجتراع

يجب أن ينتظر المالك عودة ابنه من قضاء بعض أعمال التجارة في تشتيسايد. عندما يعود -منزعجُا، لأنَّ الشخص الذي

 زاوية فمه، يكتب عنوان النُّلّ في كنت حيث أخبر هما المستأجر أنه سيقيمه. تنتقل الرسالة بعد ذلك من يد إلى أخرى، ثم إلى نزُلْ في ضواحي المدينة حيث تنتظر أيَّ شخص يسافر إلى كنت، وفي هذه الـلال، رجلًا يلا يدفع عربة يد تجلس عليها امر أة وكلب ودجاجة

عندما تصله الرسالة، يكون هو -المستأجر، الأخ، الزوج، الأب، وهنا


 عالية مبقَّعة بالعَفَن.

يميل إلى الخلف لينظر إلى حُزَم الضوء الواهنة هذه، متأمِّلًا كيف يلتقي بعضها ببعضها الآخر في منتصف المبنى مشكِلًا قناطر من الضوء الموء، وكيف
 الأنحاء في الأع|ق القاتمة لبر كة خضر اء.

طفل صغير -يظن أنه صبي- يندفع داخلأل، حافي القدمين، حاسر
 نحيل حازم، ملوِّحًا برسالة عاليٌا كأنها عَلَم. يقول بضجر مادًّا يده: (إنه أنا." سيكون مضمونها طلبًا للمال، أو

شكوى، أو قرارًا من ولِّ نعمة. (اسمعوا هذا"، يقول لرفاقه الذين يجولون


 هكذا،") يوضِّح سائرٌا نحو الطفل الحافي، "وإلا وقع أحدكم خارج الما المسرح
 الطفل. شعره عديم اللون على نحو غريب وعين إعيناه واسعتان. دُمَّل على شُفته
 يأخذ الر سالة من قبضة الصبي. "(لي؟") يقول داسًّا أصابعه في مفظته وغخْرِجا عملة معدنية. (اولك." يلقي العملة في الهواء بينه|. فورُال، ينبض الطفل بالحيوية، جسده اللزيل يقفز مفعمًا بالحياة.

يضحكك، منقلبًا على عقبيه يزيل الختّم الأحمر المدموغ بعيدًا عن الوسط

 حافة المنصة كأنَّ الأرض تحته مغمورة برصاص يغلي
(ايا إلهي!" يزأر، صوته يمتد إلى الدعائم المُشبية، إلى قشور الجبس على الجدران. يعرف كيف يبدِّل صوته، كيف يمدُّه ليصبح صوتَ عملاقِ.

 إضحاكهم أم أننا نعرض مأساة؟ فكِّروا في الأمر وإلا لن نأكل شيئًا في الغد." يلوِّح بالورقة التي يُملها في الهواء، يِدِّق إليهم لـظة أطول، لإحداث تأثير. يبدو أنَّ الأمر ينجح. يكاد الفتى الصغير يبكي وهو يثني أصابعه في زيِّه. يستدير هو ليخفي ابتسامه، ثُم ينظر إلى الر سالة.

يرى، (أخي العزيز)". و(امريضة جدًّا)" (من فضلك عُد إلينا)، تقول
الرسالة: (الم تتبقَّ لما ساعات كثيرة.")
يبدو من الصعب التنفُّس، فجأةً. المواء في المبنى حارٌٌ كَفُرْن، عحمَّل بشُشار




 أن يغادر هذا المبنى.

حاملْا الرسالة في قبضته، عُهرَع إلى الباب، يندفع بثقله عليه. في المنارج، تهاجم الألوان عينيه: السم|ء الوامضة بلون اللازورد، عشب الحافة بلونه




متعادلتين، تنجرُّ إحداهما على الأرضى.
 الممثُّلين داخل المبنى. لكنه لا يستطيع التنفُّس. ما زالت رئتاه ترتفعان



مريضة جدّا، يفكِّر، لم تتبق ساعات كثيرة. يريد أن يمزِّق السلهاء، يريد أن ينزع كل زهرة من تلك الشّجرة، يرغب في في


منحدر، فقط لِيتخلَّص من هذا كلّّ، ليبعده عن طريقه. أميال كثيرة جدًّا، طرق كثيرة جدًّا تقف بينه وبين طفلته، وما بقي إلا ساعات قليلة. يُسُّ بيدٍ على كتفه، بوجه قريب من وجهه، ويد أخرى تمسك بك بذراعه
 يكاول أخذ الرسالة من يده، نزعها من بين أصابعه، لكنه لا يفلتها، لا


 ركبتيه، وصديقه همنغ يقرأ كلمات الرسالة بصوت عال المه أيدٍ تربِّت كتفيه الآن، تساعده على الوقوف. شخص يقول لشخص آَ آخر أن ينطلق بحثًا عن



 وغخملي صُنِع ليوهم بامر أة في هيئة فتى - يخفق حو اليه. ير اقبه يذهب، محدِّقًا خلال أبمة السيقان المحيطة به.

قرب نهاية همل آغنس الثاني، تنتبه ماري. لا تترك آغنس وحدها وقتًا



 جون ذات ليلة وهما مستلقيان على سرير هما، الستائر حو لهم محكمة الإغالاق. كيف تبقى واقفة؟

تبقي ماري عينها عليها، وتوعز إلى إليزا والخادمات فعل الشيء نئ نفسه.

 آغنس وطرقها.
("في اللحظة التي تطلب فيها منك الاعتناء بسوزانانا، في اللحظة التي
 اللحظة تمامًا. أتسمعيني؟؟"

تومئ الفتاة برأسها، عيناها مفتو حتان على اتساعهها.

تُتشِّن آغنس العسل على النار، عازمةً على أن تقلِّب فيه خلاصة النار دين

 للحرارة، يرتخي ويلين ليصبح سائلا متحوِّلًا من شُكل إلى الِّل آخر . تفكِّر في


 ما: كان على آغنس أن تطلب إلى إليزا أن تعود وتقرأ هذه الكلملات مرة




 في هذا النوع ليلائم أيدي صبية المسرح الصغار.

 بأصابعها، والآن تحفظها عن ظهر قلب. جو اهر وخرز . مشاهد في البلاط.



 صغير جدًّا: عَقْد قفافيز . إنه عقد فحسب، مثّل عقود كثِرِة، لماذا، إذذا، تشُعر

تَيل لتأخذ عحلول عشب الطيور وتوشك أن تضيفه إلى العسل، قطرةً




 السالفة- إلى درجة أنها معرَّضة لخطر السقوط على اللهب.
تتمسَّك برفِّ المدفأة مراقبةُ بتجرُّد غريب بر اجمها وهي ما الذي يمدث؟ كانت تنوي أن تطلب من إليز| -اليوم أو غدًا- أن تكتب




 نحو لا يمكن معه التعرُّف إليه.
تتنُّقّق: رائحة العسل الزهرية الحلوة، الناردين الحرِّيف، عبير عشب

 سيعصر ها ويعصرها حتى يلفظ جسدها ها هذا الطفل. قد يستمر ساعات،


حسبت أنَّ لديها متسعُا من الوقت لترسل إليه. لكن ليس هنالك وقت

الآن. هذا مبكِّر جدًّا. تعرف هذا. لكنها تعرف أيضًا أنَّ ألًا كهذا لا يمكن ججادلته، لا يمكن التحايل عليه.

 وتكنس هذا البلاط، وتنفض الغبار عن بُسُط الحائط والسجادر من يعيشُ
 الطويلة التي تحمل الآنية والمساحيق؟ حتى تزهر براعمها القوية مبكِّرًا وتثمر أور اقها اللامعة المتغضنة؟ هجرها اليقين. لا شيء يبدو مثلما اعتقدت. حسبت أنَّ أمامها مزيدًا من الوقت، حسبت أنَّ هذا الطفل سيأتي في وقت متأخر لا لاحقًا، لكن لا لا يبدو الأمر كذلك. هي، التي طالماعرفت، طالما أحسَّت بـا سيحدث قـر قبل أن
 على حين غرة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟
 تقول له إنَّ ما يمب أن يكون سيكون. سأصغي إليك. سأستعد لك.

عليها أن تسرع. عليها أن تخرج من هذا المنزل بأسرع ما يمكن. لن تلد
 تكون سريعة وهادئة ومراوغة. بحاجة إلى المغادرة الآلن.

إلى جانبها، تجّو جوانا على الأرض، تسكك بساق دميتها هاتفة لنفسها. (اتعالي"، تقول لها آغنس قاصدة نبرة رشيقة مبهجة. تَدُّ يدها. (النذهب ونجد إليزا، هل نذهب؟

سوزانا، المنهمكة في لعبها مع الدمية المقلوبة رأسًا على عقب، يفاجئها

أن ترى يد شخص بالغ تحطُّ عليها من الأعلى. في لـظة ما كانت هناك دمية
 وسوزانا تستطيع الطيران أيضًا، وكانت هي والدمية تحكِّقان في السماء بين الطيور، عاليّا فوق الأشجار. والآن ثمَّة هذا: يد.

ترفع رأسها وترى أمَّها فو قها، ببطن هائل، ووجه بعيد قائلةً شيئًا عن إليزا، عن الذهاب.

تقطِّب سوزانا و جهها وتعبس. (الا")، تقول واضعةً كلتا يديها حول ساق
دميتها.
(أرجوك")، تقول أمُّها ولا يبدو صوتها مثلل) هو عادة. حادٌّ ومتوتِّر، مثل قميص ضيّقّ.
"(الا، تقول سوزانا مرة أخرى، غاضبة الآن، لأنَّ إحساسها باللعب

(انعم")، تقول آغنس، وتُفاجَأ سوزانا عندما تشعر بنغسها تُرفَع واقفة على قدميها، البساط المفروش أمام الموقد ينزلق بعيدًا عنها، النار تشتعل في الموقد وراءها وهي تُحمَل دونها كياسة خارج الغرفة، بعيدُا عن دميتها التي سقطت على الأرض، إلى أسفل الدرب المفضي إلى المغسل، حيث تقف الحـادمة تفرك

شيئُا في طست.
"(هنا"،، تقول آغنس دافعةُ الطفلة الهائجة بين ذراعي الحُادمة. اهلَّا حَمَلْتِها
 مرة أخرى. (آسفة يا حبيبتي. سأعود. قريبًا جلًّا.") تسير آغنس سريعا، سريعًا جدًّا أعلى الدرب لتصل إلى بيتها تامٌا عندما


المرة الماضية، عدا أنها تحسُّ بهذا الألم غختلفًا بعض الشُيء. إنه سريع، مبكِّر، مُلِّح. ليست بعد في المكان الذي تِتاج إلى أن تكون فيه، في الغابة، وحدها، والأشجار فوق رأسها. ليست وحدها. إنها ما زالت هنا، في البلدة، في
 بظهر كرسي إلى أن يعبر الألم. ثم تـُقُّ طريقها عبر الغرفة إلى المائدة حيث
تركت جر ابها.

تُسك بححزام الجراب وتكون عند بابها الأمامي في ثوانٍ، تحرِّك جسدها عبره، وتخرج. قبل أن تغلقه، تصغي لـظة، تم تومئ برأسها راخية: توقَّف عويل سوزانا، وهذا يعني أنها بين يدي عمَّها. تنطلق على الطريق، تتوقَّف لتسمح لحصان بالعبور، عندما يأتي شخص

ويسير إلى جانبها. تلتفت لترى غلبرت، صهر ها، إلى جوارها هـا مبتسمًا.
(أذاهبة إلى مكان ما؟" يقول رافعًا حاجبيه.
(الال"، تقول آغنس مذعورة فيرتعش حاجبها. يجب أن تصل إلى الغابة، يجب. إذا أُجبرت على البقاء هنا، لا تدري ما قد يَدث الـو ذلك يُنْذِر بالسوء.
 (أعني، أجل. إلى...") تحاول التركيز على غلبرت لكنَّ و وجهه، لحيته، يبدوان غائمين وغير واضحين. يفاجئها، مرة أخرى، كم يبدو غختلفًا عن أخيهن.
(إلى....) تبحث حو هلاعن مكان معقول، (... المخبز ." "
يضع يده حول مرفقها. يقول: (اتعالي.")
(أين؟؟"
(لنعود إلى البيت."
(اكلا(1)، تقول، مبعِدةً مرفقها. (الن أعود. سأذهب إلى المخبز وأنت.. يجب

أن تدعني أذهب. يجب ألَالَا تنعني. ")
"أجل، ييب أن أمنعك." "لا، يجب ألَّا تفعل ."
في هذا الحين، تأتي ماري مسرعة، متقطِّعة الأنفاس. (آآغنس"، تقول،
 تقلقي." ثم، من زاوية فمها تقول لغلبرت: (استديع القابلة .")
(الالا،، تصرخ آغس الآن، (اترك كاني أذهب.") كيف يمكنها أن تشرح
 النحو؟ كيف يمكنها أن تَعلهم يفههون الذعر الذي تِيلَّكها منذ أن سمعت كللات تلك الرسالة؟
تُؤخَذ آغنس، نصفها محمول، ونصفها الآخر مسحوب، ليس إلى بيتها
 الضيقة. بابٌ يُفُتُح، فتتزلق عبره، كاحلا ها مقيَّدان، كأنها بجرم، كأنها بجنون. يمكنها سلع صوت يقول: لا، لا، لا، يمكنها الإحساس بالألم آتيًا على النحو الذي يمكن معه الإحساس بدُنُوٌ غيمة ماطرة قبل رؤيتها تريكا تريد أن تقف، أن تجثو حتى تكون على استعداد للألم، مهيّّأة، قادرة على مواج اجهته،

 يغادروا، وإنَّ النساء وحدهن يمكن ترن أن يبقين.

 معتزل جذوع الأشُجار المختفية عن الأنظار . لن تصل إلى الغابة. لم يعد هناك

ما يكفي من الوقت الآن. أبواب هذا البيت كثيرة جدًّا، تعرف هذا. لو أنه كان هنا. لَمَمَكَّن من صدِّهم. لَأْضَىَى إلى توسُّلاتها، بطريقته تلك
 على أن لا تُكْرَه على المجيء إلى هنا. ما الذي فعلته؟ كلماذا أرسلته بعيدَّا؟
 اكسسوارات مسرحية رخيصة ويساوم في ئمنها، يصنع قفافيز لأيدي الصبية
 ولا أحد يساندها؟ ما الذي فعلته؟


 حتى تتمكَّن من التفكير بوضوح في كل شيء ألمّا تعصر يديها قلقُا. يمكنها
 تعرف أنَّ هذه الغرفة هي المكان الذي وُلِد فيه زو جها وأشقاؤه وشقيقاتها، حتى تانك الأختان اللتان ماتتا صغيرتين. تنفَّس أنفاسه الأولى هنا، بين هـن هـن

الستائر ، قرب هذه النافذة.
إنه هو من تتحدَّث إليه في عقلها المُشَّشَ وليس وليس الأشجار، ولا ولا الصليب




 ينتهي بي الأمر جثَّة باردة على سرير ملطُّن بالدماء.

شيء ما خاطئ، في غير محلِّه. لا تعرف ما هو. إنه أشبه بالإصغاء إلى آلة


 تدعوها في هذه اللحظة تمامًا إلى ذلك المكان الذي لا يعود منه الناس أبدًا. تضع القابلة وماري أيديها عليها الآن: تقودانها إلى مقعد، إلا أنه ليس
 طست وقاعدة فارغة، فجوة فاغرة فحسب. لا يروق آغنس، لا ترو قها تلك القاعدة الغائبة، ذلك الفراغ، لذلك تتراجع، تنزع ذراعيها من قبضتيها. لن لن تجلس على ذلك المقعد الأسود.

 هل أزعجها ذكر النساء وشُغل فكرها؟ لا تحسب ذلك. إنه الإحساس الذي انبعث من الصفحة. الغبطة التي ارتفعت كالبخار بين الكللمات التي كتبها.

 عليها أنيابُ العذاب وتوشك أن

ستموت، تفكِّر . أيٌّ سبب آخر ييعلها لا ترى أيت أية إشارة إلى أن شُيئًا من هذا سيحدث؟ إلى أنها توشك أن تَوت، أن ترحل، أن تترك هذا هـر العالم. لن تراه أبدًا، لن ترى سوزانا مرة أخرى أبدًا.

 كان الموت سيأتي، فليكن سريعاً. وليبق الطفل الذي داخلها على قيد الحياة.

ليعد هو وليكن مع طفليه. وليفكِّر فيها بلطف، دائمًا .
 للجلوس على المقعد. آغنس لا تُقاد، تشُعر أنَّ ماري تعرف هنار الـا الآن. تجلس ماري على المقعد البغيض وتعسك بقطعة قاش قطني، مستعدة لالتقاط

الطنل.
كتب أنَّ المسرحية كانت في مكان يدعى شوردِّتُ، كان على إليزا أن تنطق




 أن يكون هناك أخدود في ضفةّ؟ بدأت تسأل إليزا، لكنَّ إليزا كانت تـابِ القراءة واصفةً مسرحية عن دوق حسود وأبنائه الخائنين شـاهدها الئنا هناك اكُ وهو ينتظر الر جل حاملَ عَقْد القفافيز .
 إنها ستحتاج إلى أجر إضافي لأنَّ ركبتيها لم تعتادا هذا. تقريبًا تنبطح على البساط وتنظر إلى أعلى.
(اسينتهي الأمر قريبًا)، تصدر قرارها. تقول: (آحَّمَلي.) وتلمسها بفظاظة.
تضع ماري إحدى يديها على كتف آغنس، والأخرى على ذراعها. تغمغم: (الا بأس، قريبًا سينتهي هذا.")
تسمع آغنس كلملتها من مسافة بعيدة. أفكارها الآن ختصرة، مبتورة،


حسود. موت. فكِّر بلطف. إنها قادرة على تشكيل الإدراك، ليس بكللمات
 نفسه. مُسْتَعَادًا. أفضل . عائدُا.

تراقب بنوع من الافتتان المجرَّد إذ يبرز شيء مُقَقَّبَ بين ساقيها. تشني رأسها إلى الأسفل، تحتها، لتراه. رأس يتحرَّر منهان، متلفِّتًا، متلوِّيّا، زَلِقًا




الطويلة الرقيقة، ترى ابنها.

آغنس والصبي على السرير، الطفل يرضع، قبضته الصغيرة تمسك ثدي


 بعد أن يتم الطفل شهره الأول. تجمع القابلة أدواتها، تخزم جر ابها انجا، تطوي ملاءة، تفرغ وعاء من النافذة. تجلس ماري على السرير قائلة لآغنس إنها



 وألفتها أكثر سعادة بنفسها ما ينبغي أن تكون.

القابلة وهي تلف وعاء بقطعة قجاش، عليها أن تطأطأ رأسها لأنَّ هذه

 جص بيتها، لا يعرف عنه أي إنسان حي) على أنَّ هذا الطنل لن يُقْمَط بأي قِقاط.

شُيء ما يِعلها تلتفت، وقطعة قاش مبلَّلة في يدها. في وقت تالٍ عندما تروي القصة لعشرات من أهلا البلدة أو نحو ذلك، ستقول إنها لا تعرف للاذا التفتت: التفتت فحسب. إنه حذْس القابلة، ستقول لاحقًا ناقرةً أنفها

بإصبعها.
تستقيم آغنس جالسة على السرير، إحدى يديها تضغط منتصف جسدها،

(ما الحُطب؟)" تقول ماري ناهضةً من السرير.
تهُّ آغنس رأسها، ثم تنحني مرة أخرى وتئنُّ أنينًا منخفضِـا .
"أعطني الولد"، تقول ماري مادَّةً يديها. وجهها مذعور لكنه رقيق

 تريد أن تشُعر به على صدرها، أن تحتضن جسده المغمور بالدفـ (الا")، تقول آغنس مُطْبِقَةُ أسنانها، جسدها يتلوَّى . ملاعحها حائرة، متوترة، فِزعة. (ما الذي يحدث؟؟) تهمس بصوت طفل، صوت أجش خائف. تتقدَّم القابلة إلى الأمام. تضع يدها على بطن الفتاة وتضغط إلى الأسفل . تشعر بالملد يتقلَّص، ينجذب. ترفع الثوب وتحملق إلى الأعلى. ها هو ذا: الشكل الرطب المستدير لرأس ثان. إنه واضحع الشع

تقول: (يبدأ الأمر مرة أخرى.")
(ماذا تعنين؟") تسأل ماري بأسلوبها المتعجرف بعض الشيء. تكرِّر القابلة: (إنها تبدأ مرة أخرى، ثمَّة طفل آخر آتٍ." تربِّت ساق آغنس. (إنك تلدين توأمين يا بُنيَّي.") مكتبة سُر مَن قرأ تتلقَّى آغنس هذا النبأ بصمت. تستلقي على السرير، متشبِّئةُ بولدها، منهكة، شاحبة الوجه، متراخية الأطراف، منحنية الرأس. العلامة الوحيدة
 في المهد قرب النار.

تقف ماري والقابلة إلى جانبي السرير. تحدِّق آغنس إليهها، عيناها
 أوَّلُ إلى ماري، ثُم إلى القابلة. (أنتحا الاثنتان"، تقول هائجةً. „ماذا قالت؟؟" تقول القابلة لماري. تهُّ ماري رأسها. (الست على يقين.") ثم تخاطب الفتاة: (آغنس، تعالي إلى
 ينقضُّى الألم على آغنس، يتلوَّى جسدها أو لا على هذا النحو، ثـم على ذلك النحو. تنزع أصابعُها الملاءة وتسحبها من السرير لتضغط بها با فمها. الصياح الذي يهرب منها كزَّق ومكتوم.
تغمغـم مرة أخرى: (أنتحا الاثنتان، طالما حسبت أنَّ طفليَّ هما من سيقف قرب سريري، لكن يتبيَّن أنها أنته.." " (ماذا كان ذلك؟") تقول القابلة مختفيةٍ مرة أخرى تحت حاشية ثوب
(لا فكرة لدي"،، تقول ماري، بفرح أكبر مما تشعر به.
(إنها تهني"،، تقول القابلة هازَّةُ كتفيها. الا تدري أين هي. هذا ما يكد مع بعضهن. حسنُّا)، تقول وهي تنتصب و واقفة مرة أخرى: (اهذا الطفل آتِّ، ولذلك ينبغي أن نُنهضها من السرير.""

تمسكان بذراعي آغنس لتقف بينه|| تسمح لهم| بقيادتها من السرير إلى المقعد فتتهاوى عليه دون غمغمة. تقف ماري خلف آغنس سانِئدةً جسدها المترنِّح.

بعد حين، تبدأ آغنس بالكلام، إذا كان يمكن هكذا تسمية الأصوات
 همس، ساحبةً الهواء إلى صـدرها، ॥ ... ما كان يان ينبغي أبدًا .. . أسأت الفهـمه... إنه ليس هنا.... لا أستطيع ..."

تقول القابلة من موضعها على الأرض: (اتستطيعين، وستستطيعين.") (الا أستطيع..." تقبض آغنس ذراع ماري، وجهها مبلًّل، عيناها واسعتان، متلألئتان، لا تريان، تريدانها أن تفهم، (... تفهمين أن أمي ماتت... و... وقد أرسلتُه بعيذًا .. لا أستطيع ...") (أنت...) تبدأ القابلة، لكنَّ ماري تقاطعها. تقول بحدَّة: (ا|مْمِكي عليكِ لسانك، اهتمي بعملك.") تضع يديها حول وجه آغنس الشاحب. تهمس: (ما الخُطب؟؟")

تنظر إليها آغنس وعيناها الشهالاوان تتوسَّلان مذعورتين. لم تر ماري هذه النظرة على و جهها من قبل قطُّ.

تهمس: (الحقيقة أنني... كنتُ أنا مَن ... أرسله بعيدًا... ثم ماتت أمي." تقول ماري متأثرةً: (أأعلم أنها ماتت، لكنك لن تموتي. أنا على يقين من

ذلك. أنت قوية."
("كانت... كانت قوية.")
تمسك ماري بيدها. (استكونين بخير، سترين. ." تقول آغنس: "الكنَّ المشكلة... هي أنهه .. ما كان ينبغي أبدًا ... ما كان

ينغي أبدًا أن....")
(ماذا؟) ما الذي ما كان ينغي أن تفعليه؟"
(اما كان ينبغي أن أرسله... إلى... إلى لندن... كان خطأُ... كان ينبغي...."
"(لم ترسليه أنتِ")، تقول ماري مطمئنةُ. (كان جون.")
رأس آغنس المتدلي على عنقها، يلتفت ليواجهها. (اكنت أنال)، تغمغمه، أسنانها مطبقة.
(اكان جون"، تصرُّ ماري.
 بأصابعها تار كة بتعًا مؤ لمة. (هل ستعتنين بهم؟ أنت وإليزا، هل ستفعلين؟")
"أعتني بمن؟"
$\underbrace{\infty}_{\text {t.me/soramnqraa }} \underbrace{\infty}_{0}$
"أطفالي. هل ستفعلين؟"
("قطعًا، لكن....")
"الا تسمحي لزو جة أبي بأخذهم.""
"قطعًا لا. أبدًا لن...")
"اليس جوان. أي شخص إلا جوان. عِدِيني." تبدو مسلوبة العقل، منهكة، أصابعها تتـُبَّث بيد ماري. (العِديني أن تعتني بهه.")
(أعِدُكل"، تقول ماري، عابسة، محدِّقةً إلى وجه كَنَّتِا. ما الذي رأته؟
 الأغلب تصديق ما يقوله الناس عن آغنس، إنها تستطيع رؤية مستقبل
 مرة تدركك ما يعنيه الناس . آغنس من عالم آخر . إنها لا تنتمي تمامُا إلى هذا المكان. ومع ذلك، تملأها فكرة موت آغنس أمامها بالقنوط. لا يمكا لا يمنها أن تسمح بحدوث ذلك. ماذا ستقول لابنها؟
(أُعِدُكِه)، تقول مرة أخرى، وهي تنظر مباشرة إلى عيني كَنَّنِها. تفلت آغنس يدها. تنظران معًا إلى قبة بطنها، إلى كتفي القابلة، في الأسفل. المخاض الثاني قصير وسريع وعسير. تأتي الآلام دون مُدَد، تستمر وتستمر، وترى ماري أنَّ آغنس، مدُل سبَّاح يغوص عـ


 في النهاية، لم نستطع إنقاذها.
عندما ظهر الطفل، يتبيَّن لهن جميعًا أنَّ الموت الذي رَهِبْنَهُ مُ يكن موت آغنس بعد كل شيء. لون الطفل رمادي والمبل السُّرِّي ملتفٌ بقٌ بِوة حول

عنقه.
لا أحد يقول أيَّ شيء والقابلة تخرج الجسد بيد وتلتقطه بالأخرى. بنت، حجمها نصف حجم الصبي، وصامتة. عيناها مغمضتان بقوة، قبضتاها

متكوِّرتان، شفتاها مزمومتان، كأنها تعتذر.
تفكُّ القابلة الحبل بسرعة، ببراعة، وتقلب الدُّمية الصغيرة رأسًا على عقب. تهبط بيدها لتصفع مؤخرتها، مرةً، مرتين، لكن لا شيء. لا جلبة، لا لا لا لا صياح، لا نأمة تدل على حياة. ترفع القابلة يدها مرة ثالثة.
(اكفى)"، تقول آغنس مادَّةٌ يديها. (ادعيني أحملها.")
تغمغم القابلة قائلة إنها لا ينبغي أن تنظر إليها، إنه فأل سيء. خيرٌ لكِ، تقول لها، أن لا تريها. ستأخذها، تقول، وتحرص على دفنها على نحوٍ لائق. (أعطني إيَّاها")، تقول آغنس وتهُمُّ بالنهوض من المقعد. تتقدَّم ماري وتأخذ الطفلة من القابلة. وجهها يتسم بالكـال، تفكِّر، ،


وأظافر وما زالت دافئة.
تُسلِم ماري الجسد الصغير إلى آغنس التي تتناوله وتضمُّه إليها، واضعة
الرأس على راحة يدها.
الغرفة صامتة.
تقول القابلة بعد لهظة: "الكِ صبي جميل، دعينا نحضره هنا ويمكنك
إرضاعه.) "
(اسأحضر ه"، تقول ماري وتهم بالذهاب إلى المهد.
(الا، سأحضره أنا")، تقول القابلة وهي تتقدَّمها، قاطعةً عليها الطريق. منزعجةٌ تدفعها ماري من كتفها. (ابتعدي عن طريقي. أنا سأحضر حفيدي."
(اسيدتي، أريد أن أقول أنَّ...) القابلة تواجهها، لكنها لا تكمل جملتها أبدًا لأنَّ صياحُا متصاعدًا رقيقًا يأتي من ورائهِا.

## كلتاهما تستدير في الوقت نفسه.

الطفلة بين يدي آغنس، البنت، تبكي، يداها متصلِّبتان من الغضب، جسدها الصغير يتورَّد إذ تجذب المواء إلى صدر ها.

طفلان إذّا، ليس واحدُا. تقول آغنس لنفسها هذا مستلقِية على الفر اش، الستائر مسدلة لتمنع دخول تيَّار الهواء البارد.
بأي حال من الأحوال، ليس مؤكَّدًا في هذه الأسابيع القليلة الأولى أنَّ
 عميقًا في قلبها. تعرفه في طريقة دخول حماتها إلى الغرفة على على أطر افـ أصابعها وإنعامها النظر إلى الطفلين، أحيانًا واضعةُ يدها بسرعة على صدر بريهلا تراه في طريقة حثِّ ماري جون على أخذ الطفلين للتعميد: تلف هي وجن وجون


 يبدو أنَّ اَغنس لا تستطيع النوم. لا تنهض من السرير. لا تفرغ يدها يلا


 وتُرضِع

الصبي، هامنت، قوي. عرفت هذا منذ اللحظة التي رأته فيها أوَّل مرَّة.







 الغرفة يمكنهم سماع من هم خار جها ورؤيتهم، بعضهم يستطيع الكلام عبر الجلدران، معظهم لا يستطيع.



 الأحياء مفتوح على مصراعيه للطفلة، تستطيع أن تشعر ببرودة التيار، أن

 هذا، لا الليلة، ولا في الغد، ولا في أي يوم آخر ـ ستجد ذلك الباب وتغلقه. تضع التو أمين إلى جانبيها في الفراش وتغطيه|، أحدهما يطلق أنفاسه في
 ليرضع، توقظ آغنس جودث. ارضعي، يا صغيرتي، تهمس لها، حان الوقت

تخشى نبوءتها، تخشاها. تتذكَّر بوضوح بارد برودة الثلج الصورةً التي رأتها لشخصين يقفان عند قدم السرير حيث ستلاقي

 بالحياة. ستضع نفسها بينهم وبين الباب المؤدي إلى الحارج، وستقف هنالكّ مُكَشِّرةً عن أنيابها، سادَّةٌ الطريق. ستحمي أطفالها الثلالثة من كل ما يقبع وراء هذا العالم. لن تستريح، لن تنام، حتى تعرف أنهم في أمان. ستدفع بعيدًا النبوءة التي طالما أظهرت لا أنه سيكون لها طفلان، ستصار عهها، وتبطلها. ستفعل. تعرف أنها تستطيع.


 على غرض واحد. يجد امرأة أنحلتها الرضاعهة، بعينين تحفُّ بها حلقا حلقات رمادية، بوجه يائس وشديد التركيز. يجد طفلين لما الوجه الغامض نفسه، حجم أحدهما ضعف حجم الآخر.

يكملها بين يديه، تلاقي عيناه نظراتها الثابتة، ينظر إلى عيونها المتطابقة،

 معًا حياةُ بدأت قبل أي شئيء آخر . يلمس رأسيهـا بكلتا راحتيه. أنتَّ، يقول،

يمكنها القول، حتى في إعيائها المدوِّخ، حتى قبل أن تمسك بيده، إنه عثر
 هناك على السرير، إذ تراه واقفًا منتصب القامة، صدره عريض، وجهه خالٍ

من القلق والإحباط، إذ تتنشَّق رائحة رضاه.
وهما جالسان معًا في غرفة الولادة، ما زالا يعتقدان أنها ستنضم إليه في



 تنظر بطرف عينها إلى المهد. أجلى، تقول آغنس مُورِّرِيَةُ تبسُّمها.


 السوداوين ومعصميها النحيلين المكسوَّين بقفازين، إلى وجوه أطفـين
 حيث يمكنهم تربية دجاج أو أرانب. سيكون هنالك ثمستهم فقط، ربها أكثر مع الوقت: يسمح لنفسه بهذه الفكرة. لا أحد آخر . لا عا عائلة في الجوار. و لا لا إخوة ولا أبوين ولا أصهار يقتحمون المكان في أوقات غير مناسبة. لا أحد
 العسل على سطح المائدة، رائحة اللَّبن الرائب التي تفوح انـون من الطفلين، نَشاء الثياب المغسولة. ستدندن زوجته لنفـي
 الصافية، وفروها الأملس، وسيجلس ونس هو في بيته عحاطًا بعائلته، غير محصورٍ في غرفة مستأجرة يكتب رسائل تستغرق أربعة أيام حتى تصل إليار اليهمم. لن
 لن يحتاج إلا إلى رفق رأسه ليراهم. لن يكون وحيدًا بعد في المدينة الكبيرة:

سيكون له موطئ قدم ثابت هناك، زو جة، عائلة، بيت. بو جود آغنس هناك، إلى جو اره، من يعلم ما قد يمكنه عمله؟

وهما جالسان في الغرفة مع طفليهها، لا هو ولا زوجته، يعرفان أنَّ هذه المخطة لن تنجح أبدًا لن تُحْضِر الأطفال أبدًا للانضهام إليه في لندن. لن يبتاع

بيتّا هناك أبدًا.
الطفلة ستعيشُ ستتكبر المولودة، الرضيعة، البنت، لكنَّ تشبُّهُها بالحياة


 أصيبا بسُعَال، أنهكها تنفُّس كالصَّفير.

ستؤجِّل آغنس رحيلها إلى لندن بضعة أشهر : إلى أن يتحسَّن حالما، تطلب إلى إليزا أن تكتب إليه. إلى أن يكلَّ الربيع. إلى أن تنتضي حرارة الِي

تبلغ جودث العامين من عمرها، تبقى أمُّها مستيقظة معها كلَّلِّلِّة،
 لكي تتلاشى الزُّرقة من شفتيها، لكي تنام، قبل أن يصبح جليًّا للجميع أنَّ أنَّ
 سيزورهم الأب في أثناء موسم الطاعون، عندما تُغْلَق المسارح. كفَّ عن بيع القفافيز، عن بيع سِلع أبيه مناديًا، منتطعًا تَامٌا عن التجارة. في المسارح فقط. ير اقب ذات ليلة زوجته تذرع الأرض ذهابِّا وإيابٌا حاملةٌ الطفلة، لأنها تعاني اضطر ابًا في المعدة.

هي طفلة جميلة على نحو خارق للطبيعة، حتى بالنسبة إلى مُشاهِد لا

مُبَال، ذات عينين زرقاوين صافيتين وجدائل أثيرية ناعمة. تثبِّت نظرتها في أبيها من كتف أمِّها التي تسير بها في الغرفة من طرف إلى آخر . بصمبتٍ
 بثبات. يتنحنح. يقول لزو جته إنه قرَّر ألَّا ينفق ما ادَّخره من من مال على منى منزل

 في غرفة الو لادة، والتوأمان الصغيران على حجر ه، ويداه تسندان رأسيهط،،



 ما كانت تنتظره هو وصوله ليحمل الطفلين على حجره، لِيُهَذهِد رأسيهـا بين يديه.

تستِقظ آغنس جافلةً، اضطرابٌ في رأسها، كلمةٌ توشك على التشكُّل في
 خفيَّة عظيمة تطيِّر شعر ها من جانب إلى آخر، تشدُّ ثُيابها على جسدها ونا، تقذف وجهها بالغبار والحصباء.

تنظر إلى نفسها. ليست على السرير، لكنها تبدو في هيئة بين الملوس
 بخر قة. رطبة، بُعَّدة، دافئة في حضن كفِّها. لماذا تمسك بها؟ لماذا تجلس على هذه الشاكلة وهي نائمة؟
يباغتها الأمر، كأنَّ عصفَ ريحِ يخرج من حلمها عابرٌا الغرفة. جودث،
الـُمَّى، الليل.
تترنَّح آغنس لتقف. هل كانت نائمة؟ كيف أمكنها أن تنام؟ تهُّ رأسها

 أحمر فحسب، الشمععة انطفأت. تتحسَّس حو اليها بيأس، بعلاء: ثمَّة طرف تحت ملاءة، ركبة، كاحل. تلمس آغنس صعودًا فتصادف معصمًا ويدين تشتبك أصابعها. الجسد تحت لمسها ساخن. تقول لنفسها وهي تلتفت وتبحث عن شمعة في الصندوق الخشبي: وهذا أمر جيِّد، جيِّد جلًّا، لأنه يعني أنَّ جودث ما زالت على قيد الحياة.

أمر جيِّل، تقول لنفسها، أمر جيِّد، وهي تُسك بعمود الشمعة البارد وتوجِّه فتيلها نحو بمرة. إذا كانت ثمَّة حياة، فيُمَّة أمل .

فتيل الشمعة يشتعل، اللهب يرتعش، يكاد يتلانى، ثم يستجمع قوراهو. تظهر دائرة من الضوء حول ذراع آغنس الممدودة، وتتسع، طاردة الظلمة. ثمَّة المدفأة، الرَّف. ثمَّة نعلا آغنس، وشالما ساقط على الأرض. ثمَّةَّة


وجهها.
تغطِّي آغنس فمها عندما تراه. البشُرة شاحبة إلى در جة أنها تكاد تفقد لونها، الجِفنان نصف مفتوحين، والعينان تدوران تُتها. شُفتاها شاحباحبان ومتشُقِّتان، مغتو حتان، وهي تجذب المواء إلى صدر ها جذْبٌا رقيقًا متقطعًاًا. ما زالت آغنس تضع يدها على فمها وهي تنظر إلى ابنتها. ذلك الجزء منها

 بها ويدلِّلها ويطعمها ويلبسها ويحضنها ويقبِّلها، فيفكِّر : لا يمكن أن يكدث هذا، لا يمكن أن يمدث هذا، رجاءٌ، ليس هي.
تنحني آغنس لتلمس جبهتها، لتجسَّ نبضها، لتحاول منحها بعض
 إلى درجة أنَّ آغنس تنفق لـظة لتفهم ما تراه.
أوَّل شيء تلاحظه هو أنَّ أصابع جودث لا تشبك أصابَ أِعَ يدها الأخرى

 اثتتان، مُتْضَامَّتان، أمام النار المحتضرة.

تُطرِف عينيها، تهنُّ رأسها. إنه هامنت، قطعًا. هبط إلى هنا في الليل ودسَّ
 جوارْها، كسِكُا بيدها.

تراقب آغنس المُشهد، رافعةً الشُمعة. ستتذكَّر هذه اللحظة في ما بعد،
 ما الذي نَّهُها؟
تلك ابنتها، مريضة جدَّا حقَّا، مستلقية على ظهرها، شاحب و جهها من
 ليس صحيحًا في تلك اليد. تحدِّق آغنس إليها، مسحورةً إنها يد هامنت

ولكنها ليست يده أيضًا.
 اليد ملطَّخة بسيء أسود. كالمبر تقريبًا.

تسأل آغنس نفسها: ومتى استخدمت جودث المبر؟ يبدأ داخلها ارتباك غريب يُفْقِد العقل، مثّل طنين مئات من النحل . تندفع إلى الأمام واضعةُ الشُمعة على شُمعدان على المدفأة، ثم تضع يديها

على طفليها.
ابنها، يرقد بصحة جيدة قرب النار، وابنتها على الجانب الآخر من

 الشُكل من أثر ضربة منجل أصابته عندما كان صغيرًا. إنه شعرُ هامنت
 إنها جودث مَن تنام نوم المطمئن الذي نال العـن العـية.

لا تستطيع آغنس فهم ما ترى. أيمكن أن تكون في حلم؟ أم تُراه خيالًا من أَخْمِلَ الليل؟ تسحب الملاءة التي تغطيها وتنظر إليهها مستلقيَيْن هناك. قدما الطفل المريض تصلان إلى خارج الحشيَّة. الطفل الأطول قامة هو المريض

## إنه هامنت، ليس جودث.

في تلك اللحظة، ربيا لأنها أحسَّت بالهواء البارد، تفتح التوأم الأصغنر سنًّا عينيها وتثنِّتها في أمِّها الو اقفة هناك فوقها والملاءة في يديها. تقول الطفلة: (ماما؟؟)
("جودث؟") تهمس آغنس، لأنها ما زالت غير مُصَدِّقة ما تقوله لها عيناها.
تقول الطفلة: (انعم.")

لا يمكن أن يعرف هامنت عن الحصان الني استُأُجِر لأبيه. لن يعرف
 عضالات، وفرو يلمع كقَسْطَلِ (1).
يكهل أنَّ والده، في هذه اللحظة، يشقُّ طريقه بأقصى سرعة يمّمله بها هذا


 إلى البيت، لا بدَّ أن يكملها بين يديه، لا بدَّ أن ينظر إليها مرة واحدة ألخرى الْا
(1) نمر يشبه الكـتنتاء داكن الـُمرة. (م)

قبل أن تُضي إلى ذلك العالم الآخر، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
لكنَّ ابنه لا يعرف شيئًا عن هذا. لا أحد منهم يعرف. لا سوزانيا الـا التي



 التحدُّث إليها اليوم ولا في الغد، لكن لعلَّها تعود الأسبوع التالي. ولا لا آغنس

جودث، طفلتها، ابنتها، أصغر مواليدها، جالسة على مععد. ما ما زالت
 ويقظان. إنا نحيلة وضعيفة، لكنها تفتح فمها للحساء، مبنَّةُ نظرها في

تُشْطُرَ آغنس شطرين وهي تجلس قرب ابنها، كسِكةً بجسده المرتعشُ لقد نجت ابتها، أُعيدت إليهم. لكن، في المقابل، يبدو أنَّ هامنت سيُّوُخذي أعطته مسهُّلًا، أطعمته هلام إكليل الجبل والنعناع. أعطته كلَّ ما أعطت جودث، وأكثر . وضعت حصاة بثقب تحت وسادته. منذ ساعات عدلَّة، طلبت من ماري أن تَضر الضفدع المجفَّف وربطته إلى بطنه بقطعة قاش . لا شيء من هذا ينقذه، لا شيء منه يعيده. تشعر أنَّ الْ الملها يبدأ بالتسرُّب منها مثللم يتسرَّب الماء من دلو مئقوب. إنها مغفَّلة، بلهاء، عمياء، أسوأ أهقاء. طوال الوقت حسبت أنها بحاجة إلى حماية جودث، في في حين كان هان هامنت هو هو
 لها فخًّا كهذا؟ أن يِعلها تركِّز على الطفل المطأِ حتى يتمكَّنّ من النجاة،

ويششِّت انتباهها فيخطف الآخر؟
تفكِّر في حديقتها، في رفوفها المملوءة بمساحيق، وجُرَّع، وأوراق نبات، وسوائل، بريبة، بغضب. أيُُ نفع ها؟ أي فائدة منها؟ طوال هذه المهن المنوات وات
 تريد أن تخرج وتنزع هذا النبات من جذوره وتلتقيه في النار. إنا حماءه، عاجزة، همقاء متكبِّرة. كيف حسبت أن نباتها يضاهي شيئًا كهذا؟
جسد ابنها في حال من العذاب، من الجحيم. يتشنَّج، يتلوَّى، يتقبَّض ويتوتَّر. تسسك آغنس بكتفيه، بصدره، لتبقيه ساكنًا. ترى أنه ما عا عاد بمستطاعها فعل أكثر كا فعلت. يمكنها أن تبقى إلى جواره، أن تو توا تواسيه قدر



 سواء، متغذِّيًا على الألم والتعاسة والحزّن. إلنه نهم، لا يمكن إيقافه، أسوأ الشُّرور وأظلمها.




 أعضاءها، إذا كان ذلك سيجدي بأقل القليل.
جسده يتعرَّق، تخرج أخلاطه خلال جلده، كأنه يفرغ نفسه.

لكنَّ عقل هامنت في مكان آخر . وقتاّ طويلًا يستطيع سماع أمّهُ وشقيقتيه، عمَّته وجدَّته. يدرك وجو دهن حوله، يعطينه الأدوية، يتحدَّثن إليه، يلمسن جلده. لكنهن يتراجعن الآن. إنه في مكان آخر، في طبيعة لا يعرفها. الجو لطيف هنا وهادئ. إنه وحده. الثلج يتساقط، بهدوء، بلا انقطاع، يتساقط
 يثقل أغصـان الشُجر، يحيل كلَّ شيء أبيض، فارغًا، سـاكنًا. صمتُ الثلجّ،

 نفسه، أن يتملَّد على هذا الدِّثار الأبيض السميك اللام الامع : أي راحة سيمنحه؛
 يكون هذا الشيء؟ لـُلَا يستريح؟
خارج جسده، آغنس تتكلَّم. تحاول وضع الكحِّادة على الأورام في عنقه




 ولا يترك المرء بسهولة، لا يُسْلِمْ قبضته دون المراعـ
تراقب سوزانا شقيقها مُتَشَنِّجا قرب المدفأة، تراقب أمَّها متنقِّلةُ باهتياج

 تضغط سوزانا عينيها بقبضتيها بعنف. ما عادت قادرة على النظر، ما عادت قادرة على التحمُّل .

تهمس آغنس: أرجوك، أرجوك يا هامنت، أرجوك، لا تتر كنا، لا ترحل.
 إنها بحاجة إليه، يجب أن تتحدَّث إليه، فلتفلتها إليزا. تعسك بكا بها إليزا قائلة:
 الحـيَّةَ مسكةً بأحد كاحليه. تميل سوزانا بـجبهتها على جص الحمائط، يداها

على أذنيها.
فجأة، كفَّ عن الرَّجْف، وخيَّمَ صمت عظيمر على الغرفة. فجأةً بدا جسده بلا حراك، نظرته ثابتة على شيء بعيد فوقه.
هامنت في مكانه حيث الثلج والمليد، ينحني إلى الأرض، ساعكًا لركبتيه


 فقط، فقط بطا يكفي، حتى يستريح ويستجمع قواه. لن يخلد إلى النوم، لن لن
 بأنَّ العالم ما زال هناك، ثم يغمضهه| . هذه اللحظة فقط. إليزا تهزهز جودث، تدسُّ رأس الطفلة تحت ذقنها وتغمغبم بصلاة.
 علامة الصَّليب، مُسكةً بكتف آغنس. تميل آغنس إلى الأمام لتلمس شفتاها
جبهته.

وهناك، قرب النار، محمولًا بين ذراعي أمّه، في الغرفة التي تعلَّم فيها اللحبو والأكل والمشي والكلام، يلفظ هامنت أنفاسه الأخيرة. يجذ بها إلى صدره، يخر جها.


II

## لقد مُتُ <br> وستحيا: <br> ... استلَّ أنفاسَكَك ألنَا <br> لتروي قصتي.)

هاملت، الفصل الخامس، المشهد الثاني

غرفة. طويلة الشُكل وضيِّقَ، ببلاطات مبَّتُتٌ بعضها إلى بعضها الآخر،
 الآخر في حديث خافت. الستائر مُسدلة على ألواح النافذة، فلم يكن هناك



 المارَّة في الحارج كلارو أصوات حُرِّرت في الصمت.
المقاعد مصفوفة في أماكنها حول المائدة. تتتصب أزهار في إناء، بتائلها



 الأخير برأسه، أعلى قلنسوته البيضاء ظاهر للآخرين.
ينظرون إلى طرف الغرفة، حيث المدفأة، مرارًا وتكر ارًار، ثم يلتف بعضهم
إلى بعضهم الآخر مرة أخرى.

رُفِع باب من مُفصِّلاته ووضِع على برميلين قرب المدفأة. امر أة تجلس إلى

جانبه. بلا حراك، محنَّة الظهر، مُطأطئة الرأس. لا يبدو واضحَا فورًا حتى أنها تتنفَّس. شعر ها أُشعث وتنسدل خُصَله على كتفيها. جسدرها مقوَّس، قدماها مطويَّتان تَتها، مُؤخّر رقبتها مكشُوف.

أمامها جسد طفل. قدماه العاريتان متباعدتان، أصابعها متثنِّية. بباطن قدميه وأظافره ما زالت تعلق الأدران المتراكمة من الحياة حديثًا: رمل من الطريق، تربة من الحديقة، طين من ضفة النهر حيث سبح قبل أسبوع مع

 خخلع الباب من مُفصٍّلاته وجلبه إلى الغر فة. رفعا جسلد الصبي برفق، برفق، بأيدي حذرة، بأنفاس محبوسة، من الحسيَّة حيث فارق الحياة إلى سطح الباب الخنُبي الصلب.







 ينبغي من الركبتين، وليس من الكاحلين، غير متقن العمل، مفِيسدًا اليَّاه. بعد مدة وجيزة يغادر كلا العَمَّين، يبادلان الأشخاص الغرفة بضع كلمات، ثم يختلقان أعذارًا عن العمل، عن حاجات يلات يقضيانها، وأماكن يجب أن يقصدانها.

معظم مَنْ في الغرفة نساء: جدَّة الصبي، زوجة الحبَّاز، التي هي أُُُ الصبي









 لكن لا شيء. لا تجيب. لا ترفع رأسها. لا تصغي ولا يبدو حتى أنها تسمع الاقتراح ببدء التكفين، بغسل الجسد، بـخياطة الكفن. لا تلا تنظر إلى
 بشكل مربع أنيق، المو
تجلس فقط، رأسها عحني، إحدى يديها تلمس أصابع الصبي المتشنِّية
الهامدة، والأخرى تلمس شعره.

في رأس آغنس، تتسع أفكارها، ثم تضيق، تتسع، تضيق، تانِّ مرارًا وتكرارًا



 ميِّت، إنه ميِّت.

لا تحمل الكلمتان معنى لها. عقلها لا يستطيع التفكير فيهطا. إنها فكرة


يمرض ويموت.
ككلً الأمهات، باستمرار تطرح أفكارها كصنَّارة صيد، نحو أطفاهاها،




 المدرسة، يلعب، خرج إلى النهر؟ وهامنت؟ و وهامنت؟ أين هو
هنا، تحاول أن تقول لنفسها. باردٌ وبلا حياة، علا على هذا اللَّوح، أمامك مباشرة. انظري، هنا، انظري.

وهامنت؟ أين هو؟
مولية الباب ظهرها، تواجه المدفأة الممتلئة بالرَّماد فقط، وقد احتفظ بهيئته المسُّة التي كانت حطبٌا ذات مرةً.

تشعر بالناس يدخلون ويخر جون من الباب الفضي إلى الشارع، ومن الباب المضضي إلى الفناء. هماتها، إليزا، زوجة الحبَّاز، الجمارة، جون المان، ألناس آخرون لا تستطيع تحديدهم.
يتحدَّت هؤ لاء الناس إليها. تسمع كللمات وأصواتاتا، مهموسة في الغالب،

 تريده أو تحتاج إليه.

تستقر إحدى يديها على شعر ابنها، والأخرى ما زالت تُسك بأصابعه.
 لنفسها بالتفكير في هذا.

جسده غختلف. يختلف على نحو متزايد، مع انقضاء اليوم ببطء. يبدو كأنَّ ريحًا قوية -تعتقد أنها تلك الريح في حلمها- رفعت ابنهاعن الها الأرض،
 بإساءة واستغلال وقسوة وحُفِر جسده بالعلامات: فتك به المرض. بعد موته بحين، انتشرت الكُدُوم والعلامات السوداء واتر واتسعت. ثم توقَّفت استحال جلده شحمًا شمعيًّا، برزت منه الحظام. الجرح الذي الذي فوق عينه، الذي لا فكرة لديها من أين أتى، ما زال شُاحبًا محمرًّا.

تتأمَّل وجه ابنها، أو الوجه الذي كان لابنها، الوعاء الذي همل عقله،



 وزلقة، كم بدا العمل عصيًّ، كم بدا صعبًا أن تضع أصابعها -المرتعشّة والرطبة- على هذين الجِنين، العزيزين جدًّا، المألوفين جدًّا، إلى درجة أنها


 عدلُا لا يمكن أن يكون كذلك.

تسكك بيده بقوة. تنتقل حرارةُ جلدها إلى جلده. تكاد تصدلِّقِّ أنَّ اليد مثلم) كانت، أنه ما زال على قيد المياة إذا ما استمرت في إبعاد بصرها عن

ذلك الوجه، عن ذلك الصدر الذي لا يرتفع أبدًا، واليباس الذي يجّاح هذا

 عندما يراجع دروسه.
تضغط بأصابعها العضلة التي بين إبهام هامنت وسبَّبته. تدلِّك الحضلة
 العجوز، تقرأ ألمواء، ترهف السمع، تتظر إنـارةً، صوتًا.



 معر فة ما تشاء على هذه الشاكلة.

لكنَّ يد هامنت صامتة. آغنس تصغي، تجهد. تحاول الإنصات إتيات إلى ما قد


 يصمت جرس كنيسة.

 رائحة التبن والصوف القوية.
 آسف، إنَّ قلبه موجوع. يقول إنَّ أحدًا لم يتوقَّع هذا. يقول إنه يتمنى لو كان

الأمر غير هذا، إنه كان خير الفتيان، أفضلهم، إنه خسارة فادحة. يضع يده
على يدها.
يغمغم: (اسأثشرف على الإعداد للأمر، أرسلت ريتشرد إلى الكنيسة.
 يمكنها سماعُ كل ما يقال حو لها. (إلنساء هنا، ليساعدنك. "،
 أخذت تفحص كفَّه وكفَّ جودت عندما كانا رضيعين، مستلقيَيْن معُا في

 عميق واضٍح في منتصف راحة يده، كضربة فرشُشاة، يشير إلى حياة طويلة،

 مرارًا وتكرارًا، بِحُبِّ شُرس، يكاد يكون غاضبًا.

يقول بارثولوميو : ايمكنهن ... تكفينه. أو يمكنهن أن يكُنَّ معك وأنت
II. تقومين بذلك. أيها تفضِّلين الين

تبقى سـاكنة تَامًا.
يقول: (آغنس."
تفتح أصابع هامنت المُتُنِّة وتحدِّق إلى الكف. الأصابع ليست أصلب


 هل يمكنك تفسير هذا؟
(اعلينا أن نيِيّه ل، يقول بارثولوميو مشُدِدًا قبضته على يدها. تطبق شفتيها. لو كانا بمفردهما، هي وبارثولوميو، لربـا استطاعت المجازفة بإطلاق بعض الكللمات التي تسدُ حلقها. لكنها والحال هذهـ، والغرفة مليئة بأشخاص صامتين، لا تستطيع.
"يجب دفنه. تعلمين هذا. ستأتي البلدية لأخذه إن لم نفعل.")
تقول: (الا، ليس بعد.")
(متى إذًا؟؟)
تنكِّس رأسها، مُعْرِ ضةً عنه، عائدة إلى ابنها.
ينقل بارثولوميو ثقل جسده إلى جانب آخر . (آغنس")، يقول بصوت منخفض حتى لا يسمعهه الآخرون ربها، مع أنهم سيسمعو ن، تعرف آغنس

 أخرى وفي الوقت نفسه...."
(اسنتظر")، تقول بصعوبة. (احتى الغد. يمكنك أن تخبر البلدية بذلك. وسأكفِّنه أنا. لا أحد آخر. ."
("حسنًا جدًّا)، يقول وينهض. تراه ينظر إلى هامنت، تراقب عينيه تنتقلان


 ينبض فيه قلبه.

عملٌ ينبغي إنجازه، وستنجزه وحدها.
تنتظر حتى المساء، إلى أن غادر الجمميع، إلى أن أوى معظم الناس إلى
فراشهـم.
تحمل وعاء الماء بيدها اليمنى وترشُّه ببضع قطرات من الزيت. الزيت يقاوم الماء ويرفض الاختلاط به، بل يستحيل دوائر ذهبية على السطح. تغمس الخرقة وتعصرها ها.

تبدأ بالو جه، من أعلاه. له جبهة عريضة وشعره ينمو من الجبين متجهُا

 الموت. أَترَى، تقول له، لا يمكنك أن تغيِّر ما وُهِبت إيَّاه، لا يمكنك تلك تحريف ما قُدِّر لك أو تبديله.

لا يجيب.


 من شعرك؟ أتمانع؟

لا يجيب.
تتناول سكِينًا، تلك التي تجدها مفيدة جدًّا لنزع البذور من الفاكهة -ابتاعتها من غجرية صادفتها في الطريق ذات يوم - وتأخذ خصلة ملـة من مؤخر رأسه. تقصُّ السكينُ المديلة بسهولة، وهي تدركُ هذا. ترفع الشَّعرات.


تميل إلى البُنِّيّ تضعها بعناية قرب الصحن.
تسِح جبهته، عينيه المغمضتين، وجنتيه، شفتيه، البرح المفتوح على

 على الذراعين، وصولا إلى الصدر .

تسحح بالحرقة برفق، برفق شديد، إبطيه المكدومين والمتورِّمين، عندما
تدخل ماري.
تقف عند مدخل الباب، ناظرةً إلى الصبي. وجهها مبلَّل، عيناها منتفختان. تقول بصوت أجش: (رأيت الضوء، لم أكن نائمة.") تومئ آغنس برأسها إلى مقعد. كانت ماري معها عندما أتى هامنت إلى العالمه يمكنها أن تبقى لتراه خارجُا منه.
الشمعة تشتعل ويعلو لفبها مضيئةً السقف وتاركة زوايل العايا الغرفة في الظلال. تجلس ماري على المقعد، تستطيع آغنس أن ترى حاشية منامتها البيضاء.

تغمس الخرقة، تغسل، تغمسها مرةً أخرى . حر كة متكرِّرة. تَرِّر أصابعها


 بالجدري عندما كان طفلًا صغيرًا.
تغسل ساقيه، كاحليه، قدميه. تأخذ ماري الوعاء، تغيِّر الماء. تغسل آغنس القدمين مرة أخرى، وتجفِّهـها. تنظر المر أتان إحداهما إلى الأخرى لـظظُ، ثم تلتقط ماري الملاءة المطويَّة،

كسكةُ زاويتيها بيديها. تُبْسَط الملاءة، تتفتَّح كزهرة ضخمة، عريضة البتائلّ، ويو اجه آغنس اتساعُها الأبيض الحناوي المحيِّر . بريقها كبريق النجوم، لا سبيل إلى اجتنابه في هذه الغرفة المظلمة.

تأخخذها. تضغطها بوجهها. تفوح منها رائحة عرعر وأزز وصابون. وَبَر ها ناعمه، حنو ن، سَمْح.
تساعدها ماري على رفع ساقي هامنت ثم جذعه، لتُدُسَّ الملاءة تحته. يشُقُ عليها لفُّه. يشُقُّ عليها رفع زوايا الملاءة و تغطيته، وخَنْقْهِ ببياضها يسُقُّ عليها التفكير، ومعرفة أنها بعد الآن لن ترى مرة أخرى أخرى هاتِين اليدين،
 لا تستطيع تغطيته في المرة الأولى. لا تستطيع فعل ذلك في المرة الثانية.

 متجه إلى الأعلى، عيناه مغمضتان. تَيل آغنس على طرف اللوح، تتنفّس بمشَقة، تقبض الملاءة بيديها بقوة. ماري تراقب. تَدُّ يدها فوق جسد الصبي لتلمس يد آغنس. تنظر آغنس إلى ولدها. إلى أضلاع قفصه الصدري الصغير، الأصابع




 وتسليمه إلى الأرض، لن تراه مرة أخرى أبدًا.

## تقول: (الا أستطيع فعل ذلك.")


 ماري هذا العمل أنها قد فعلت هذا من قبل، مرَّاتٍ عديدة.




 الشوك، لأنَّ الأوراق شائكة وحادة جدُّا بها يكفي لتخخترق البلد الِّد فتخرج قطرات الدم.
تضع الأعشاب المجفَّفة في الملاءة، تُدُسُها إلى جواره لتهمس له مُواسِيةً. التالي هو الإبرة. تضع آغنس فيها خيطًا غليظًا. تبدأ عـ" •دمين.
 تُبقي عينيها على عملها، على خياطة الملاءة لتصنع كفنًا. هي بحَّار يخيط

شر اعًا، يُعِدُّ قاربُا يُمل ابنها إلى العالم الآخر .
 أسفل السلالم. ينقبض قلب آغنس كقبضة يد، تكاد تصيح: ها ها أنتَّ ذا، هل

الوجه حي، مفجوع، يرتعش.

تجفل ماري ناهضة عن مقعدها قائلة: عودي إلى الفراش، الآن، هيًّا،
يجب أن تنامي، لكنَّ آغنس تقول: لا، دعيها تبقى.

تضع الإبرة بحذر، لأنها ييب ألا تخزه، حتى والحال هذه، وتمُّ يديها. تترك جودث اللـلالم، تخطو إلى الغرفة، وتلقي بنفسها علا على أمها، ضاغطة
 تبديل أماكن، وإنه كان خطئي، ثم يهزُّها البكاء كعاصفة تطوِّح شُجرة. تقول لما آغنس: إنه ليس خطأك. ليس خطأك أبدًا. أصابته الحمى ولم يكن بوسعنا فعل شيء. يجب أن نحتمل الأمر قدر المستطاع. ثم تقول: أتودِّين رؤيته؟

تسوِي ماري الملاءة حتى تكشف وجه هامنت. تأتي جودث لتقف إلى
 وحياء وشفقة وحزن.
(أوه")، تقول جاذبةً المواء إلى صدرها. (همل هذا هو هو حقًّ؟")
تومئ آغنس برأسها واقفةً إلى جوارها.
"(لا يبدو أنه هو. ")
تومئ آغنس برأسها مرة أخرى. "حسنًا، لقد رحل.")
"رحل إلى أين؟"
(إلى...") تطلق نَفَسْا عميقًا، ثابنًا تقريبًا، (... إلى ... الفردوس. وترك
جسده وراءه. علينا أن نعتني به قدر ما نستطيع." "
تبسط جودث يدها وتلمس وجنة توأمها. تنهمر الدموع على وجهها،

 "ألن يعود أبدًا؟")


 طفلتها، يعصف بها الحزن.



 عندما تقول: (اكلَّا يا حبيبتي، لن يعود أبدًا. ")

ضوء الفجر اللَّنَني المتردِّد يتسلَّل إلى الغرفة. تنهي آغنس الغُرَّ الأخيرة في الكفن الذي تدُّسه عند كتف هامنـت، مُرُتِّةً الحافات عند ماري الأوعية، تعصر الحرق، تكنس الأوراق والبد والبراعم السائبة من الأرض.
 وتجلس إلى جوار أختها، منكَّسة الرأس . هيَّأنه بينهن. إنه نظيف ومُعُدُّ للدفن، يلفُّه قِاش أبيض
تلفي آغنس عقلها يعود إلى الوراء، كحصان يتجنَّبِ حفرة، عندما تفكِّر في القبر. يمكنها التَّطلُُع إلى التفكير في المثي معه إلى الكنيسة، سيحمله
 لكنها لا تطيق التفكير في إنز اله إلى الأرض، إلى إلى الحفرة المظلمة، ولا ولا تراه الم مرة


للمرة الثالثة أو الر ابعة، تحاول إدخال الحيط في الإبرة -تحتاج إلى أن تخيط الملاءة فوق وجهه، يجب أن تفعل ذلك، يجب فعل ذلكـ الكـن الكن الحيط أثخن
 الطرف في فمها عندما يأتي صوت طرق قوي على الباب. ترفع رأسها. تئنٌّ جودث، ترفع ناظر يها. تستدير ماري من المدفأة. تقول: (امَن تراه يكون؟") تضع آغنس الإبرة. أربعهن يقفن. يأتي الطرق مرة أخرى: خبطُ حادٌ متواتر. في لحظة جاعحة، تحسب آغنس أنَّ شيئًا ما قد جاء إلى بيتها مرة أخرى ليأخذ طفلتيها الأخر يين، ليأخذ ابنها قبل أن تكون مستعدة، قبل أن تعدَّه

 ما، أتى زائرُا عند بابهم. لكن لأجل من؟

مرة أخرى، قَّع، طْرق. الباب يهتز من مُفصِّلاته. "امن هناك؟") تصيح آغنس، صو تها أجرأ مَا تشعر .

 أرِق، يبدو كمن فقد عقله، بشرته شاحبة. يقول: (اهل تأخَّرتُ كثيرَّا؟") ثم تقع عينه على جودث التي تقف قرب الشُمعة، فيتجلَّل و جهه بابتسام. "أنتِ" يقول قاطعًا الغرفة بخطوة واسعة ومادًّا يديه. "أنتِ هنا، أنتِ

بخير ـ كنت قلقًا - لم يهنألي بال- جئت حالما سمعت، لكنتي أرى الآن أنَّ...") يتوقَّف، يتوقَّف فجأة. يرى اللَّوح، الكفن، البَسد المُسَجَّى. ينظر إليهم، واحدًا تلو الآخر. وجهه فزع، حائر. ترى آغنس أنه


يقول: (الا، ليس...؟؟ هل هو...؟؟"
تنظر آغنس إليه وينظر إليها. تودُّ، أكثر من أي شيء آخر، لو لو تطيل هذه
 ثم تومئ بر أسها إيل|عة سريعة واحدة.
الصوت الذي يخرج منه غاصٌّ وغنوق، كصوت حيوان أُكرِه على تحمُّل

 طبقة الصوت هذه ونغمته بدقة.

يتحرَّك بسر عة في الغرفة ويسحب القح|شُ و وها هو و جه ابنه أمامه، زهرة زنبق بياضها تخالطه زرقة، عينان محكمتا الإغلاق، شفتان مـان موهو متان، كأنَّ الصبي غاضبب، لا يعجبه ما حدث.

يضع الأب يده على وجنة ابنه الباردة. أصابعه تحوم على الكَدَم الذي فوق
 على الصبي، يهمس: كيف حدث لك هذا؟

تجتمع النساء حوله، يضعن أيديهن عليه، يشدُدْنه إليهن.

إذًا الأب هو من يُمل هامنت إلى الدَّفن．يرفع اللَّوَح عاليًا، متَّزنا على يديه الممدودتين، حاملَّا ابنه أمامه، وقد لُفَّ بكفن أبيض، وِّ ووُضِعَت أزهار
وورود حول جسده.

خلفه آغنس تمسك بيد سوزانا من ناحية وبيد جودث من الناحية

 وإخوة آغنس، والحبَّاز وزوجته．
يَمله الأب، دون مساعدة، على طول شارع هنلي، تسحُّ الدموع والعرق على وجهه．عند النَّاصية، ينطلق إدموند من بين المُشَيِّعين ويذهب إلى إلى جوار
 القدمين．

البِيران، أهالي البلدة، الناس في الطرقات يتنحَّون عندما يرون الموكب الصامت．يضعون أدواتهم، وصُرَرَهم، وسلالهم على الأرض．يلر المرا اجعون إلى الوراء، إلى حافات الـشوارع مفسحين الطريق．يخلعون إلـون قبعاتهم．وإذا

 عزاء وأسى．يتلون صلاة لأجل الصبي، لأجل العائلة، لأجل أنفسهم． بعضهم يبكي．بعضهم يتهامس عن العائلة، عن صانع القفافيز، عن غرور





لكنَّ جميعهم ينظر بحزن إلى الجِسد المُسَجَّى، إلى وجه الأم المنكوب، وهي
تمثي بين ابنتيها.
لاَغنس، المشي إلى المقبرة بطيء جدًّا وسريع جدًّا في الوقت نفسه. لا تطيق






 من العشاء، وأمَّا هو فـا عاد موجودًا

لذلك لا تطيق نظراتهم، ولا تستطيع عيناها ملاقاة عيونهم. لا تريد تعاطفهم وصلواتهم وكلماتهم المهموسة. تكره مسلك الناس في ابتع ابتعادهم


 أنَّ هامنت أقبل من هذا الطريق. كان هنا.




 كحبل، تندفع دائمًا إلى الأمام.

كم كان هامنت سيحبُّ بقعة الأرض هذه! تلاحظ نفسها وهي تكوِّن هذه الفكرة. لو كان بإمكانه أن يختار، لو كان هنا، إلى جوارهاها، لو كان بإمكانها الالتفات إليه وسؤ اله، لأيقنت أنه سيشير إلى هذه البقعة بعينها: إلى جانب النهر. كان يهوى الماء. طالما أنفقت و وقتًا عصيبًا في إبعاده عن الضفاف الما المليئة بالأعشاب، عن أفواه الآبار الرطبة، عن المصارف النتنة، عن برك


يُنْزِله أبوه إلى الأسفل. كيف يمكنه أن يفعل ذلك، كيف يكون ذلك ككنًا؟ تعلم أنَّ الأمر يجب أن يكون كذلك، أنه فقط يفعل ما يجب فعله، لكنَّ آغنس تشعر بأنها لا تستطِع أداء هذا العمل . لن تفعل أبدلُ ألُا، لن تستطيع أبدًا أن تودع جسده الأرض هكذذا، وحيدًا، باردًا، ليُوْارى التراب. لا تستطيع

 ما. هل هي إليزا؟ هل هي زوجة بارثولوميو التي فقدت رضيعًا منذ وقت


 رأسها لتنظر إلى جودث، ثم رحل. لن تراه مرة أخرى أبثًا.

 على نحو مير للشُفقة، قائلة: لا تذهبي، انتظرينا، لا تتركينا هنا. عليها أن أن



وراءها هنا، لكن كيف يمكنها ذلك؟ في هذا المكان المليء بالأرواح النائحة وأشجار الطَّقْسُوس الراشحة والأيدي الحادشة الباردة؟

يمسك زو جها بذراعها إذ يصلان إلى البوابة، تلتفت لتنظر إليه، ويبدو

 هذا الشخص الذي إلى جوارها، الذي يمسك بيدها ويضمّ ويٌّها إليه؟ يمكنها

 وَجْنَةٍ متورِّدة بالشُعور.

إنها جوفاء، حدودها مشُوَّشة وواهية. قد تتفكَّك وتتداعى كقطرة مطر تضرب ورقة نبات. لا يمكنها مغادرة هذا المكان، لا يمكنها المرور من هذه ونـ

البوابة. لا يمكنها تركه هنا.
 لكنَّ التمسُّك بهذه القائمة يبدو كأنه أفضل حلّ ، الشّ الشيء الو حيد الذي يمكن
 وابنها من الناحية الأخرى، ستحافظ على تحاسك الأشُياء. يقتضي الأمرُ أن يفكَّ زوجها وشقيقها وابنتاها قبضة يديها، لإبعادها.
 تنظر إلى الأسفل في أحد هذه الأيام فترى قدمًا في الزاوية، ذراعًا تُرِكت على


الملامح، تقطِّب ما بين عينيها في ما يشبه الغضب. جودث تبكي فتط، مرارًا وتكرارًا، بصمت، تسيل الدموع من عينيها ويبدو أنها لن تتوقَّف أبدًا.



الزوج، الأبب، يذرع غرفة الطابق السفلي في تلك الليلة الأولى والليلة التي تليها. تسمعه آغنس من غر الوة النوم في الواع الطابق العلوي. ما ما من صوتٍ

 ضيَّع خارطته.
"لم أُبْصر الأمر"، تهمس في الفراغ المظلم بينها.
يدير رأسه، لا تستطيع رؤيته إذ يفعل ذلك، لكنها تستطيع سماع حفيف الأغطية وهسهستها. ستائر السرير مُسْدَلة حولملم، على الرغم من من حرارة الصيف القاسية.
يقول: (الم يبصره أحد.")

 أخاف على جودث، حينا طوال الوقت...")
"شُش"، يقول، منقلبًا، واضعًا يده عليها. (افعلت كلَّ ما في وسعك. لم يكن هنالك شيء استطاع أن يفعله أي أحد لإنقاذه. بذلت قصارى

جهجدك.... "
"(قطعًا فعلت"، تهمس غاضبة فجأةً، تجلس، تبعد نفسها عن لمسهه. (الكنتُ نزعتُ قلبي ومنحته إيَّاه، لو كان هذا سيحدث أي فرق، لكنتُ...")
("أعرف.")
„لا تعرف"،، تقول خابطةُ الفراش بقبضتها. تهمس والدموع تنهمر من عينيها الآن، أسفل وجنتيها، لتقطر خلال شعر شها جودث... جودث كانت مريضة جدًّا. كنتُ... كنتُ ... منكبَّة على الاعتناء با إلى درجة أنني لم أحسب أنَّ... كان ينبغي أن أنتبه إليه أكثر .... لم أرَ ما كان مقبُلا .. طالما ظنتت أنها هي مَن سيُؤخذ. لا أستطيع التصديق بأنني كنت عمياء جدَّا، غبية جدًّا ... ..
(آغنس، لقد فعلتِ كلَّ شَيء، جرَّبتِ كلَّ شيء، يَّ يكرِّر محاولًا إعادتها إلى
الفراش. (اكان المرض قويًّا جدًّا ")
تقاومه، منكفئةً على نفسها، طاويةً ذراعيها حول ركبتيها. "(لم تكن هنا")، تقول مرة أخرى.

يخرج إلى البلدة، بعد يومين على دفنهم إيَّاه. يجب أن يتحدَّث إلى رجل يستأجر منه حقو لًا، يبب أن يذكِّره بالدَّين.

يخطو خارجُا من الباب الأمامي ويجد أنَّ الشُارع مفعمّ بضوء الشُمس،

مليء بالأطفال. يمشون، يتنادون، يمسكون بأيدي والديهم، يضحكون، يبكون، ينامون على الأكتاف، تُزرَّر سُترُهـمـ.

مشهد يفوق الاحتحال. جلودهم، جماجمهم، ضلوعهمّ، عيونهم الواسعة الصافية: ما أهشَّهم ! ألا ترون ذلك؟ الا يريد أن يصرخ في أمهاتهم، في آبائهم. كيف تتركونهم يخر جون من بيوتكم؟
يصل حتى السوق، ثم يقف. ينقلب على عقبيه، متجاهلُ التحية، يدَ ابن عم ممدودة، ويعود أدراجه.

في البيت، تجلس ابنته جودث عند الباب الخلفي. كُلِّفت بتقسُير سلَّة من التفاح. يجلس إلى جوارها. بعد لِظة، يمدُّ يده إلى السَّلَّلَّ ويناوهلا التفاحة
 التفاح. يتساقط القِشْر من النَّصل في لفائف طويلة خضر اء كشَعر حوريَّة

عندما كان التوأمان طفلين صغيرين جدَّا، ربها قرب عيد ميلادهما الأول، التفت إلى زوجته وقال: انظري.

رفعت آغنس رأسها عن منضدة عملها.
دفع نحو هما قطعتي تفاح فوق المائدة. في اللحظة نفسها تَامًا، مدَّ هامنت يُمْناه وأمسك بقطعة التفاح ومدَّت جود معًا رفعا قطعتي التفاح إلى شفاههه|، هامنت بيمينه، و جودث بيسارها. وضعا القطعتين على المائدة كأنَّا بإشارة صامتة بينهها، في اللحظة نفسها،

ثم نظر أحدهما إلى الآخر، ثم التقطاهما مرة أخرى، جودث بيسراها، وهامنت بيمناه.

الأمر أشبه بمرآة، قال. أو أنها شخص واحد شُقَّ من المنتصف. رأساهما مكشوفان، يلمعان كذهب مغزول.

يقابل أباه، جون، في الرواق، في اللحظة التي يخطو فيها أبوه خارجّا من المعمل

يقف الرجلان، كل منها يكدِّق إلى الآخر.
يرفع والده يده ليفرك شُعيرات ذقنه. تهتز تفاحة آدم على نحو غير مريح
 يتجنَّب ابنه، ويتراجع إلى المعمل.

أينظا نظر : هامنت. في الثانية من عمره، يراه مسكگا بحافات النافذة



 النافذة. يراه رافعًا رأسه عن واجيه المدرسي ليسأله عن عن فعل في في اليونانية،


من الفناء الخلفلي، سائلّا: هلَّا أتى أحدكم ور أى لأنَّ عصفورًا حطًّ على ظهر الخنزير.

وزوجته ساكنة وصامتة وشاحبة جدًّا، وابتته الكبرى غاضبية جدًّا من
 تضع رأسها على المائدة أو تقف عند عتبا علبة الباب أو تستلقي على الفراش الـي وتبكي وتبكي، إلى أن يُضنها هو أو أثُّها، متوسِّلَين إليها أن نكفَّ عن البكاء وإلَا مرضت.

ور ائحة الجلد المدبوغ وغير المدبوغ والفرو المغشُوش: لا يستطيع المروبِب

 القفافيز، يبتغون النظر إليها، تجريبها على أيديمه، والمجادلة المالة بشأنأن الخرز


 من سيكون عضو المجلس البلدي السنة القادمة.






 الشُخص على قوائم المسرحيات وليس اسمه، ثم سيُطرَده، سُيُستبَدَ، غير

مرغوب فيه بعدئذ. قد يفقد سيطرته على كل ما بناه هناك. إنَّ حياة المسارح
 الزخرفة على قفافيز أبيه: لا يظهر منها إلا الجميل، إلا الجزء الأصغر، في حين تكمن في الأسفل ظلال متقاطعة من الجهد والمهارة والإحباط والعرق. إنه بحاجة إلى أن يكون هناك، طوال الو الوقت، ليتيقَّن من أنَّ ما في الأسفل


 ومنضدة. لا مكان آخر يمكنه الهروب إليه من الضيو الـاء والـياة والناس من
 بذاته، فيكون يذًا فحسب، تحمل ريشة مغموسة في الحبر ليرى الكللمات تتجلَّل من رأسها. وبينها تأتي هذه الكلل|ت، واحدة تلو الأخرى، يمكا يمكنه
 جدَّا، لا يمنحه أيُّ شيء آخر
لا يمكنه التخلِّي عن هذا، لا يمكنه البقاء هنا، في هذا البيت، في هذ




يأتي إليها ويقول إنه يجب أن يغادر. لا يمكنه البقاء بعيدًا عن أعضاء



ينحدر، ولا سيَّيّا أنَّ المنافسة شرسة في بداية الموسم. ثمَّة الكثير ينبغي الإعداد

 عليه أن يغادر. إنه آسف. يأمل أن تتفهَّم.

لم تقل آغنس شيئًا وهو يلقي هذا الخططاب. تترلك الكللمات تنساب فوقها وحو لما. تستمر في ترك فضلات الطعام تستط من طشت إلى معلف المنـازير .
 الوقوف هنا، متكئة على حائط الحنازير .
(اسأكتب رسالةّ)، يقول، خلفها، فتجفل. كادت تنسى أنه هناك. ما الذي كان يقوله؟

تكرِّر: ("تكتب رسالة؟ إلى من؟")
"إلكك."
"إليَّ؟ لماذ؟؟" تشير إلى نفسها: (أنا هنا، أمامك؟؟" (اعَنَّتُ أنني سأكتب إليك عندما أصل إلى لندن.") تعبس آغنس، تاركة آخر ما تبقى من فضلات الطعام يسقط. تتذكَّر،
 كانت الكلمة التي استخدمها، تعتقد. و (أغادر .")

تقول: (الندن؟)"
يقول بشيء من الحزم: (ييبب أن أغادر.")
تكاد تبتسم، سخيفة جدًّا ووهمية جدًّا هذه الفكرة.
تقول: „الا يمكنك أن تغادر .")
(الكنني يجب أن أغادر ."
(الكنك لا تستطيع.")
يقول بسخط شديد الآن: هآغنس، العالم لا يبقى ساكنًا. ثمَّة أشخاص ينتظرونني. الموسم يوشك أن يبدأ وستعود فرقتي من كنت في أي يوم ويجب

أن...."
تقول حائرة: (اكيف يمكنك التفكير في المغادرة؟) ما تقول له حتى يفهم؟ ("هامنت)"، تقول شاعرةً باستدارة الكلمة، باسمه في فمها، بشكل كمثرى ناضجة. (ههامنت مات.")

تجفله الكللمات. لا يستطيع النظر إليها بعد أن تلفَّظت بها، يُنِّس رأسه، مبِِّّا نظرته في حذائه.

بالنسبة إليها، الأمر بسيط: ابنه|، طفله| ميِّت، بالكاد بارد في قبره. لن

 يكون هناك حديث كهذا عن المغادرة؟ لا معنى لذلك.

تتبع نظرته، إلى أسفل حذائه، وترى هناك إلى جانب قدمه، حقيبة سفره. عشوَّة، كتلئة، كبطن امر أة تنتظر مولودًا.

تشير إليها، بصمت، عاجزةً عن الكلام. ("يحب أن أذهب... الآن")، يغمغم متعئٌّا في كلملته، زو جها هنا هنا الذي
 الخصى شديدة الانحدار . (اثمَّة.... جماعة من التجار تغادر اليوم إلى لندنـ
(Reel (1): رقصـة شُعبية اسكتلندية مفعمة بالـيوية. (المور الأكبر)

ولديها... حصان إضافي. إنه... أحتاج إلى...، أقصد... أنني أودِّعك... وفي
الوقت المناسب أو على الأصح، سأكتب...."
"استغادر الآن؟ اليوم؟") تقول بارتياب ملتفتةً من الحائط لتواجهه.
"انحتاج إليك هنا.)"
"التجار... أنا... لأن... لا يمكنهم الانتظار و... إنها فرصة جيدة... حتى لУ أسافر بمفردي... لا تريدينني أن أسافر وحيدًا، تذكرين... أنت

بنفسك قلتِ ذلك... مرات عديدة... لذا..." "
("تقصد أنك ستذهب الآن؟")
يأخذ وعاء الحنازير منها ويضعه على الـلائط ويتناول يديها بين يديه. "هنالك الكثيرون الذين يعتمدون عليَّ في لندن. من الضروري أن أعود. لا

يمكنتي التخلي وحسب عن هؤ لاء الر جال الذين...."
"(لكنك ستتخلَّلَ عنَّ؟")
"(كلا، قطعًا لا. أنا...")
ترفع وجهها إلى وجهه. تهمس: (الماذا تذهب؟؟"
يحوِّل عينيه عن عينيها، لكنه لا يفلت يديها. يغمغم: (أخبرتك، الفرقة،
الممثِّلون الآخرون، أنا..."
تسأل: (الماذا؟ هل هو أبوك السبب؟ هل حدث شيء ما؟ قُل لي.")
("لا شيء هناك لأقوله.")
(الا أصدِّقك." تحاول سحب يديها من قبضته، لكنه لا يفلتهط. تلوي معصميها في هذا الاتجاه تم في ذاك الاتجاه.
(اتتحدَّث عن فرقتك"، تقول في الفراغ الذي بين و جهيهها، الفراغ الضيق

 يديها، أصـابعها، حتى تتمكَّن من قبض يده، يعرف هن هنا ونا ولا يفلتها. ردْعُه
 (الا يهم"، تلهث، وهما يتصارعان هناك، إلى جانب المنازير التي تأكل بنهم. (أعلم. أنت عالق في ذلك المكان مئل سمكة في صنارة.") ("أي مكان؟ أتقصدين لندن؟")
(الا، المكان الذي في رأسك. رأيته مرةُ، منذ زمن بعيد، مدينة بأسرها هناك، مشهد طبيعي. ذهبت إلى ذلك المكان وهو الآن حقيقي بالنسبة إليك أكثر من أي مكان آخر . لا شيء يمكنه أن يمنعك منه. ليس حتى موت طفلك. أرى هذا")، تقول له وهو يمسك الـ معصميها بيد واحدة، مادًّا يده الأخرى إلى الأسفل لتناول الحقيبة التي عند قدميه. ( الا تحسب أنتي لا أرى.") فقط عندما يكمل حقيبته على كتفه يفلتها. تهزُ يديها، معصم|ها متأنرّا ومحمرَّان، تفرك كآثار قبضته بأصـابعها.

يتنفَّس بصعوبة وهو واقف على بعد خطوتين منها. يسحق قبعته في يده
متجنبّا نظرتها.
تقول له: (ألن تودِّعني؟ ستمضي دون أن تودِّع المرأة التي أنجبت أطفالك؟ المرأة التي رعت ابنك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؟ و كفَّته للدفن؟ ستبتعد عني دونها كلمة؟"
(اعتني بالبنتين)، هذا كل ما قاله، على نحوٍ لاسع مثّل وخز إبرة ناعمة لكنها حادَّة. يقول مرة أخرى: (اسأكتب إليكِ، وآمل أن أعود إليك قبل عيد

تشيح بو جهها عنه نحو المنازير. ترى ظهور ها القاسية الشَّعر، خَفْقَ
آذانها، تسمع نخير ها المعبِّ عن الرِّضا
إنه فجأة هناك، وراءها. تطوِّق ذراعاه خصرها، يدير ها نحوه، يسحبها





 تبلغ اللحظة التي التصقت فيها وزو جها على ذلك الفراش ليخلقا لئل التو أمين.
 تلك اللحظة، وستقف، سترفع وجهها إلى النجوم، إلى اللسماوات، إلى القّ القمر، وتناشدها بأن تغيِّ ما ينتظره، تتضرًّع إليها بأن تبتكر مآلَا غختلًا له، رجاءّ، رجاءً. كانت ستفعل أيَّ شيء لأجل ذلك، ستمنح أيَّ شيء، ستَّهَب أيَّ شَيء

تبتغيه السماء.
يضمُّها زوجها إليه وهي تُسك به بكلتا يدهبا، على الرغم من كل شيء،

 إليها. ترى من فوق كتفه حقيبة السفر تلك عند قدميه.
لن تكون هنالك عودة. لا رجعة في ما قُدِّر لما. الصبي رحل، والزي سيغادر، وستبقى هي، وستحتاج الحنازير إلى أن تُطْعَم كلَّ يوم، والوقت رِّ يمضي في اتجاه واحد فتط.
(افلتذهب إذُا،)" تقول مشيحةٌ عنه، دافعة إيَّاه بعيدُا، (إن كنت ستذهب. عُد عندما تستطيع."

تكتشف أنه مكنٌّ أن تبكي طوال اليوم وطوال الليل. أنَّ هناك طرقًا

 العينين يمكن علاجه بالزيت المنقوع في محلول من عشبة عرقون وبابن وبابونج.





 شعر جودث ويقرصون وجنتها الشاحبة.

من الصعب أن تعرف ما تفعل بيُيابه.
أسابيع، لا تستطيع اَغنس نقلها من المقعد حيث تركها قبل أن يلزم
الفراش.
بعد شهر على الدَّفن أو نحو ذلك، ترفع البنطال ثم تضعه. تلمس ياقة قميصه. تكِز مقدمة حذائيه بحيث يصطفان جنبًا إلى جنب.

ثم تدفن وجهها في القميص، تضغط البنطال على قلبها، تدخل يديها
 الأزرار في ثقوبها وتخر جها مرة أخرى. تطوي الثياب، تبسطها، تعيد طيَّها. عندما تمرّر أصابعها على النسيج، وتخيط أطرافه معًا، وتسوِّي الأثناء





تنام هي وجودث وسوزانا معًا على السرير المحاط بستارة، دون مناقشّة









طفلتيها. لن يَدث مرة أخرى أبدًا.

تقول سوزانا إنها ستمضي الليلة في البيت المجاور مع جدَّيها. لا أستطيع

تجمع قلنسوة نومها، ثوبها، وترك ك الغرفة، يجمع ثوبها عُتَّ الغبار المتكدِّس على الأرض.

لا تستطيع آغنس فهم الغرض من كنس الأرضية. إنها فقط تتسخ مرة أخرى. طهي الطعام يبدو عديم الجدي آلدو بالمثل . تطهوه، يأكلونه، ثـم في وقت تالِ يأكلون أكثر .

تذهب الفتاتان إلى البيت المجاور لتناول طعامه|، آغنس لا توقفها.
 هناك فتغطي القبر بجسدها. تريد أن تحفر عميقًا بيدبها العاريتين. تريد أنـر أن
 والمطر . ربا ستأتي لتعيش فيه، هناكُ معه.

الرَّبُّ في حاجة إليه، يقول لها الكاهن مُسكًا بيدها بعد الصالاة ذات يوم. تلتفت إليه، تكاد تزجر، تُلؤها الرغبة في ضربه. تريد أن تقول: أنا في

حاجة إليه، وكان على ربِّك أن ينتظر وقته． لا تقول شيئًا．تمسك بيدي ابنتيها وتبتعد．

## 米米米

ترى في المنام أنها في المقول في هيولَندز ．الوقت غسق والأرض جرداء
 آغنس، ترى أمها تزرع في التربة أسنانُّاصغيرة بيياض اللؤلؤو ．أمُها لا تلتفت
 اللَّبنية في الأرض، واحدة تلو الأخرى．

الصيف قاسٍ الأمْمِيِّة الطويلة، الهواء الدافئ إذ يهب عبر النوافذ، جريان
 متأخر، الخيول إذ تطرد الذباب عن خواصرها، الأسوجة المثقلة بالأزهار

تودُّاغغنس أن تَزِّق كلَّ شيء، أن تنزعه، وتلقيه في مهبِّ الريح．

الخريف، عندما يكل، فظيع أيضًا．حدَّة المواء في الصباح الباكر ．الرطوبة
 المتيبِّسة الحافات．هو ذا موسم لا يعر فه هامنت ولا يلمسه．هو هو ذا عالم يستمر

تأتي الرسائل من لندن. تقرأها سوزانا بصوت عالٍ. إنها قصيرة، تلاحظ
 مُرْتَتْ، كأنها كُتِب على عجل. لا تتحدَّث الرسائل عن المسرح، ولا عن
 ذلك، يخبرهم عن المطر في لندن وكيف تبلًّل جورباه الأسبوع الفائت، وعن آلمن حصان المالك الأعرج، وأنه التقى بائع نسيج وابتاع لهن جميعًا مناديل، لكـل منها حاشية مختلفة.

هي أعقل من أن تنظر من النافذة في الساعة التي تبدأ فيها المدرسة وتنتهي. تشغل نفسها، تحوِّل فكرها. لا تخرج في هذا هـا الوقت. كلُّ طفل ذهبي الشعر في الشارع يَمْل خططوةً ابنها، مظهرَه، شَخْصَه،

 يمشون مبتعدين عنها، يختفون في الزوايا. بعض الأيام، لا تخرج بتاتًا.

جديلة شعره محفوظة في جرَّة خزفية صغيرة فوق المدفأة. خاطت جودث كيسًا حريريًّا ها. تسحب مقعدًا إلى الرَّف عندما تظن أنَّ أحدًا لا يراهِا ونا وتنزل

الكيس.
لون الخُحصَل هو لون شعرها نفسه، كان مكننًا أن تُقَصَّ من شعرها، تنساب كالماء بين أصابعها.

تسأل جودث أمَّها عن الكلمة التي تُطلق على شخص كان توأمًا ولم يعد
توأمًا؟
تتو قَّف أمُّهاعن غمس فتيلتَين ملتَّتّين في شحمب ساخن، لكنها لا تلتفت. تتابع جودث: إذا كنتِ زوجة ومات زوجك، فأنتِ أرملة. وإذا مات أبوا طفل، سيصبح الطفل يتيِّا لكن ما الكلمة التي تصف ما أنا عليه؟

لا أعلم، تقول أمُّها.
تراقب جودث السائل وهو ينرلق من طرفي الفتيلتين إلى الوعاء في الأسفل.

ربجا لا توجد كلمة لذلك، تقول.
ربا لا، تقول أمُّها.

آغنس في الطابق العلوي. تجلس إلى المنضدة حيث وضع هامنت بمموعته من الحصى في أربعة أوعية. كان يِب توزيعها على نحو دوري وفرزهـا بـا بطرق غختلفة. تنظر إلى كل وعاء، وتلاحظ أنه آخر مرة رتَّها باللون، لا با بالحجم "...,

ترفع نظرها لترى ابنتيها واقفتين أمامها. سوزانا تحمل سلَّة في إحدى
 تبدو عليها سيياء قاسية نوعًا ما.

تقول سوزانا: (احان الوقت لجمع تُمر الورد البري.") إنه شُيء يفعلنه كلَّ عام في هذا الوقت، عندما ينقلب الصيف إلى الخريف،
 علَّمت ابنتيها كيفية العئور على أفضلها، وشفِّها بالسكين، وغَلِْهِا، وصنع شراب للسُّعال ونز لات البرد، لتعينهم خلال الشتاء. وأمَّا هذا العام، فنضج ثمر الورد البري ولونه النحاسي إهانة، وكذلك الانك توؤّل التوت الأسود إلى اللون الأرجواني واسودادُ أشجار التُّوت الأكّبر سنًّا.

تشعر آغنس بأنَّ يديها الملتفتين حول أوعية الحصى واهنتان، عديمتا
 وقطف الورود الشمعية القسُور. فكرة حصاد الثمار، وجلبها إلى البيت، وتجريدها من أوراقها وسيقانها، تُم غليها على النار : لا تعتقد أنها تستطيع فعل ذلك أبدُا. تفضِّل الاستلقاء على سرير ها وسحب الأغطية على رأسها.

تقول سوزانا: (هيَّا.) ")
تقول جودث: (أر جوك يا ماما.)"

تضغط ابنتاها بأيديها وجهها، ذراعيها، تسحبانها لتقف على قدميها،

 إنها يُبب أن تأتي معهها، سَتُرِيانها الطريقا

الأسوجة كوكبة مرصَّعة بثمار الور د البري المُذَهَّب.



انظري إلى الأعلى، قال لها وهو يقف خلفها ويطوّا ولقها بذراعيه، يداه مستقرتان على منحنى بطنها. أمالت رأسها إلى الوراء وأسندته على كتفه.
 في أذنها بأسماء وتصص، إصبعه عدودة، تستلُ من النجو م أشكالاً وأشخاصًا وحيوانات وعائلات.

قال: كوكبة. تلك كانت الكلمة. الطفلة التي كانت سوزانا، تنقلب في بطنها كأنها تصغي.

يكتب والد جودث ليقول إنَّ التجارة جيدة، إنه يرسل حبَّ،، ولن يعود إلى البيت إلا بعد الشُتاء لأنَّ الطرق سيئة. تقرأ سوزانا الرسالة بصوت عالٍ




كان هنالك إفطار زفاف رائع.
ثمَّة صمـت. تنظر جودث من أمّها إلى أختها، ثم إلى الرسالة.
ملهاة؟ تسأل الأم.
تجد جودث أنه ليس من السهل أن تكون و ححيدة في منزل كهذا. سيكون
 ثمَّة مكان طالما كان لها ولامنت حينما كانا صغيرين، فجوة على شكل إسفين بين جدار المطبخ وجدار حظيرة الحنازير: فتحة ضيقة، فقط تكفي
 الزوايا. مساحة تكفي طفلين ليجلسا فيها بمدودي الأرجل، ظهر اهما إلى الجدار الحجري.

تأخذ جودث أغصان أَسَل من أرضية المعمل، غصنًا تلو الآخر، تخبئها في
 تنسل وراءها القطط الصغيرة، التي كبرت الآن، اثنان منها بو جهين غخططين متطابقين وقوائم بيضاء.

ثم تجلس هناك، طاوية يديها، وليأتِ إذا كان سيأتي. تغنِّ لنفسها، للقطط، لسقف الأسل فوقها، وترٌا من الألحان والكللمات، توورا-لوورا-تيرا-ليرا-آي-آي-آيي، تغني وتغني حتى يجد الصوتُ المكانَ الأجوف داخلهها، يجده وينسكب فيه، يملأه، ويملأه، لكنه قطعا لا يمتلئ أبدًا لأنه لا شكل له ولا لا حافة. تراقبها القطط بعيونها الخضر اء الحادَّة.

تقف آغنس في السوق مع أربع نساء أخريات، في يديها اصينية من أقراص العسل. زوجة أبيها، جوان، بينهن. تشتّكي إحداهن قائلئلةً إنَّ ابنها يرفض

 يضربه أبوه، تقول المرأة وعيناها تتَّسعان.


 عحرِّكا النار، طالبٌا العشاء، موقظًا الآخرين.

تجيب امر أة أخرى بقصة عن ابنها الذي لا يصفُّ الحطب على النحو الذي تريد، وابنتها التي رفضت عرضا بالزواج، وما الذي تصنعه مع ابنين هذا حالهـ؟

هقاوات، تفكِّر آغنس، يا لكنَّ من حقاوات. تترك أمتارًا عديدة بينها وبين زوجة أبيها. تحدِّق إلى أشكال أفنا أقر اص العسل المتكرِّرة. تودُّ لو تتضاءل !إلى حجم نحلة وتضيع بين الأقراص.

تقول جودث لسوزانا وهما تدفعان القمصان والأثواب والجوارب تحت سطح الماء: (ألا تعتقدين أنَّ أبي لا يريد أن يأتي إلى البيت بسبب... وجهي؟؟"
 التي تكره غَسْل الثياب أكثر من أي عمل آخر، تقول بحدَّة: (اعمَّ تتحدثين؟

إنه يأتي إلى البيت. يأتي إلى البيت دائز| . وما علاقة وجهك بأي شيء؟" تحرِّك جودث الثياب، تكِزِ رُدنُّا، حاشية، قلنسوة شاردة. تقول بهدوء دون أن تنظر إلى أختها: (أعني، لأنني أشبهه كثيّرًا. ربا يشقُّ على أبي أن تقع عيناهعليَّ."
عُقِد لسانُ سوزانا. تحاول أن تقول بنبرتها المعتادة: لا تكوني سخيفة،


 عندما تحسب أنَّ أحدًا لا يراها. ثم تختفي. ماذا تفعل بـل با با بعد ذلك، لا تعرف سوزانا.

تنظر إلى أختها، تنظر إليها بإمعان. تترك كُ مكبس الثياب يقع في القِذْر، وتضع يديها على كتفي جودث الصغيرتين. تقول سوزانا وهي تنظر إليها: (اسيقول الأشخاص الذين لا يعرفونك حق المعرفة إنك تشبهينه كثيرًا. والشبه بينكما لافت... كان لافتًا. كان من الصعب تصديقه في بعض الأحيان. وأمَّا نحن من نعيش معك فنرى الفرق." "

ترفع جودث نظرها إليها متعجِّبة.

 نمش أكثر ما فيك. أسنانك أكثر استقامة.") تبلع سوزانـانا ريقها بألم. (أبي سيعرف هذه الأثياء كلَّها أيضًا.
(أتظنين ذلك؟)
تومئ سوزانا بر أسها. (الم... أخلط بينكا قطُّ. طالماعرفت التفريق بينكا،

حتى عندما كنتا صغيرين. عندما كنتا تلعبان تلك الحِيَل، أنتحا الاثنان، وتتبادلان الثياب والقَّعَات، طالماعرفت ذلك."

ثمَّة دموع تسيل الآن من عيني جودث. ترفع سوزانا طرف مئز رها وتكفكفها. تزفر وتعود إلى القِذْر مسكةً بالمكبس. (اعلينا أن نعود إلى هذا. أحسب أنني سمعت أحدهم قادمًا . "

## *** *

آغنس تبحث عنه. إنها قطعًا تفعل ذلك. في الليالي والأسابيع والشهور بعد موته. تنتظره. تسهر اللِلالي، دِثارٌ حول كتفيها، شمعةٌ تشتعل إلى جوار ها. تنتظر حيث كان فراشـه. تُلس على مقعد أبيه الذي وُضِع في البقعة
 العارية وتتحدَّث بصوت عال: هامنت، هامنت، هل أنت هناكـ؟
لا شيء. لا أحد.

لا تستطيع فهم الأمر. يمكنها سلع الموتى، سلماع الخفي، المجهول، يمكنها لمس شخص والإصغاء إلى زحف المرض في أوردته، يمكنها الإحساس بضغط ورمٍ على رئة أو كبد ضغطًا ناعهًا خفيًّا، يمكنها قراء إلما ما ما في عين شخص ما وقلبه مثلل يقر أ أحدهم كتابًا. لا يمكنها إيكاد روح طفلها، لا يمكنها تحديد مكانها.

تنتظر في هذه الأماكن، ترهف السَّمع، تغربل أصوات كائنات أخرى صاخبة ورغباتها وسخطها، لكنها لا تستطيع سلاعه، هو الوا الوحيد الذي توهي تودُ سم|عه. ليس ثمَّة شيء. الصمت فحسب.
 طائر على الجدار. تُجده في عُرْف مُهُر مُهْتَّ، في نَقْر البَرَد لوحَ النا
 الذي بَتْهُ.

لا تقول شيئًا، بالطبع. تطوي المعرفة داخلها. تغمض عينيها، تسمح لنفسها بأن تقول بصمت في رأسها: إني أراك، أسمعك، أين أنتا أنت؟
 الحائط. الثياب موضوعة على المقعد، وتحته الحذاءان الفارغان الما أوعية الحصى التي لا يُسمح لأحد بلمسها. خُحَّل شعره الموضوعة على رفِّ المدفأة. تنقل مشطها، قميصها، ثوبها إلى البيت المجاور . تشغل السرير الذي كان
 التي أعلى المعمل.

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

ما عادت آغنس الشخص الذي اعتادت أن تكونه. تغنِّرَ تمامًا. تتذكَّر
 زوجها، كان لديها بيتها. كانت قادرة على النظر في نفوس الناس ومعرفة ما سيحلُّلُ بهم. عرفت كيف تساعدهم. تحرَّكت قدماها علا على الأرض بئقة

هذه المرأة ضاعت منها الآن إلى الأبد. إنها امرأة تائهة في حياتها، ولا تدرك ذلك. بلا مرسى، حيرى. امرأة تبكي عندما لا تجد حذاء أو عـي عندما يغلي الحساء بإفراط أو عندما تتعثَّ بإناء. أثنياء صغيرة تكير تكسرها. ما ما عاد ثمَّة شيء مؤكَّدا.

تغلق آغنس كُوَّة نافذها برتاج، تغلق باب بيتها. لا تَيبب الطَّرْق الذي يأتي في المساء أو في الصباح الباكر .
إذا أوقفها الناس في الشـارع سائلين عن قروح، عن أورا أورام في اللثّة، عن صَمَمَم، عن طفح جلدي على الساقين، عن وجع في القلب، عن سِّ سعال، فإنها تهُّ رأسها وتضين.
 حديقتها الطبية. الآنية والجرار على رفّها تغطيها طبقة من غبار باهت.

 لكنَّ آغنس تسمعها وهي تأمر جودث بحمل إناء مرةً في اليوم إلى قطعة


 ماري المادمات.

إنها سوزانا مَن ينْتِف بتائل نبات الاَذَرْيُون ويضعها في الملّ، يهرسها ويضيف العسل. هي مَن يُرص على رجٍ الخليط كل يوم.

تشرع جودث في رفع مز لاج النافذة عندما يطرقها الناس. تتحدَّث إلى

 امر أة عجوز من معمل الألبان. هل سترينهم؟
سوزانا لا تجيب الطَّرّق، بل تراقب وتصنغي وتومئ إلى جودث إذا جاء شخص إلى النافذة.

ترفض آغنس حينًا من الوقت. تهنُّ رأسها. تلوِّح بيدها رافضة توسُّلات
 الألبان مرة ثالثة، تومئ آغنس بر أسها. تدخل المرأة، تَّخّخذ مكانهاعلى المقعد
 آلام المفاصل، عن صدر يملأه البلغم، عن عقلها الذي يهيم ويغيب، نالاعيًا الأسماء والأيام والأععال.

تنهض آغنس وتقصد منضدة عملها. تخرج الِِدَق والهاون من الخزانة انة.
 آخر مرة هلت فيها هذا المِدَق بأصابعها وشعرت بئقله البارد، كانت
 أبدًا وهي تكسر سيقان إكليل الجبل الحادَّة، لأجل تدفُّق الدَّم إلى الرأسِّ وكذلك سيقان عشّبتي السَّنفيتون والزُّوفا

ماء ساخن. اشُربيه عندما يبرد.
لا تأخذ العملات التي تحاول المر أة أن تعطيها إياها متلعثمة، متردِّدة، لكنها تتظاهر بعدم رؤية الجبن المغطَّى على المائدة، ووعاء الزُّبدة الثـخينة.

تودِّع ابنتاها المرأة قائلنين: وداعًا. صوتاهما مئل عصفورين مشُرقين، يطيران، يرفرفان عبر الغر فة ويخر جان إلى السلها.

كيف خرجت هاتان البنتان، هاتان المرأتان الصغيرتان منها؟ ما علاقتها
 تبدو حياتها غريبة عنها وغير معروفة لها.

## ***

في وقت ما بعد منتصف الليل، تقف آغنس في الشارع، تلتفُّ بشال. أيقظها وقع خطوات، خفيفة، سريعة ذات إيقاع جذِل مألوف.
انتزعها من النوم إحساسٌ بقدمين تقتربان من نافذتها، شعورٌ جليٌ بأنَّ شخصًا ما كان في الخنارج. وها هي ذي هنا، وحيدة في الشارع، تنتظر .
(أنا هنا)، تقول بصوت عال، تدير رأسها في اتجاه ثم في الاتجاه الآخر. "هل أنت هن؟؟"

في تلك اللحظة بعينها يكلس زوجها تحت السلماء نفسها في مركب يدور
 ويبدو النهر مضطربُا، متذبذبًا تقريبًا، عحاولًا البريان في اتجاهِين في آنٍ واحد. يرتعشُ ساحبًا معطفه حوله بإحكام (سيُصاب بالبرد، يسمع صوتًا فـا في
 سالف مستقِرًّا على نحوٍ مزعج ودَبِق بين جلده ويُيابه الصو فية.

معظم أعضاء الفرقة نائم، متمدِّدٌ في قاع المركب وخافض قَبَّعنه على


 يصمت فيها عقله، عندما يدرك جسده أنَّ الأمر انتهى وأنَّ النوم يجب أن

ينكمش وهو جالس على لوح المركب الصلب مراقبًا النهر، مرورَ المنازل، تضاؤلَ الأضواء على السفن الأخرى وتذبذبها، كتفي الملاح وهو ولما يصارع
 البيضاء التي تنساب من فمه كأنها وشاح.
ذاب نهر التَّمْز الآن (أخبرهم في رسالته الأخحيرة بأنه كان متجمِّدُا)،


 تصفيقهم، ملاعههم الشَّرِهة، أفواههم الفاغرة، أسنانهم المصطفَّة، نظراتهم المّم التي ستلتهمه (إن استطاعت، لكنها لا تستطيع، لأنه ملتفتّ بِزيِّه وحَحْمِيّ مشل حلزون في صدفة، ربا لن يروا حقيقته أبدًا).

عرض هو ورفاقه توًّا مسرحية تاريخية، في القصر، عن ملك مات منذ
 توجد مز الق، ولا رسائل تذكير، ولا أرض متزعزعة يلّ يمكن التعثُرُ عليها.

 إلى الخلف لينظر إلى أشياء لا يستطيع التفكير فيها (جسد مُسَجَّى، مقعد

فارغ من الثياب، امر أة تبكي عند حائط زريبة المنازير، طفلة تقشِّر التفاح

 من يكون وما حدث. إنها موضوعات تملأ عقله دون خوف (وليس هناللك شُخص آخر على خشبة المسرح معه، ولا أحد من الممثلين الآخرين، ولا أقرب أصدقائه سيعرف أنه ينظر كل مساء إلى رؤوس الجمههور المتفرٌ ج،




يغطِّي إحدى عينيه، ثم الأخرى، ملتفتًا ليرى المدينة. إنها لعبة يمكن أن

 عن بعضها الآخر، كلُّ عين ترى ما تستطيع رؤيته فقط: الأولى ترى البعيد والثانية ترى القريب.

على مقربة: يرى الغُرُز المتشابكة في رداء كوندل، حافة المرك

 تشق المياه بلا مبالاة، جمًا من الناس رابضًا على حاريا حـة رصيف ميناء، امر أة معها عدد من الأطفال، أحدهم يكاد يضاهي أمَّه طولًا (بطول (بالما سوزانا الآن؟)، أصغرهم طفل يرتدي قلنسوة (ثلاثة من الأطفال كان لديه، أطفال
(1) كوكبة من النجو على هينة إنسان مفاتل أُطلق عليها اسم أوريون تيمُّنَا بأوريون الصيَّاد ئي

الأساطير اليونانية. (م)

جميلون، لكن الآن هناك اثنان فقط) .
يبدِّل بين عينيه، بحر كة سريعة، حتى لا تبدو المر أة وأطفاهلا وهم يصيديد
 أكثر من ضربة فرشاة لا معنى لها.






 أبدًا، أنه يكره النظر إليه).

يخلع معطفه، وقد شعر بحرارة فجأة، ويغمض كلتا عينيه. ستكون الطرقات خالية الآن. يعرف أنه ينبغي أن يذهبـ ونـ لكنَّ شُيئًا ما يعيقه، كأنَّ





 قد يبتلعه، يغر قه. لن يطفو على السطح مرة أخرى، يجب أن ئن يبعد نفسه حتى أنى يستطيع البقاء. إذا انحدر إلى الأسفل، فسيسحبهـم جميعًا معه. إذا أبقى نفسه في قلب هذه الحياة في لندن، فلن يمسَّه شيء. هنا، في

هذا المركب، في هذه المدينة، في هذه الحياة، يكاد يقنع نفسه بأنه إذا ما عاد،
 يكشف عينيه، يرفعها إلى سطوح البيوت المختلطة، أشكال سوداء على صفحة النهر المتلوِّي المضطرب. يغمض عينه البعيدة النظر ويحدِّق إلى أسفل المدينة بنظرة دامعة ناقصة.

تجلس سوزانا وجدَّها في الرَّدهة، تقصَّان الأغطية وتخيطان أطرافها لتصبح مناشف. الأصيل يمر ببطء، مع كل خرق للقهاش وانسياب للخيط،
 بين أصابعها، تكاد نار المدفأة تنطفئ، تشُعر بالنعاس يقترب، ثـم يتر يتر اجع تـم يقترب مرة أخرى.

أهكذا يكون الإحساس بالموت، أن تشعر بدنُوِ شيء لا يمكنك اجتنابه؟ تحطُّ الفكرة على رأسها من العدم، مثل قطرة نبيذ في ماء، تلوِّن عقلها ببقعتها الداكنة المتنــرة.

تتحرك على مقعدها، تتنحنح، تيل أكثر على إبرتها. جدَّها تسأل: "هل أنت على ما يرام؟"

تقول سوزانا دون أن ترفع بصر ها: (انعم شكرًا لكِ.") تتساءل كم من الوقت ستستمران في خياطة الأقمشة: تعملان منذ منتصف النهار ولا يبلدو أن هناك نهاية تلوح في الأفق. أمها كانت هنا، حينًا من الوقتى، وجودث كذلك، لكنَّ أمها اختفت في البيت المجاور مع زبون أراد دواءٌ للقرحة، واندفعت جودث لتفعل ما تشاء. تتحدَّث إلى الحصى. تر سم بيسر اهها أشكالًا

مبهمة بالطباشير على الأرضية. تجمع الريش المتساقط من برج الحلام وتنسج بعضه إلى بعضه الآخر بخيط.

تدخل آغنس الغرفة من ورائهـا.
(هل وصفتِ له علاجُا؟") تسأهلا ماري.
("نعم فعلت.")
(وهل دفع لكِ؟")
دون أن تحرِّك سوزانا رأسها، ترى من زاوية عينها أنَّ أَمَّها تهنُّ كتفيها وتلتفت إلى النافذة. تتنّهَّد ماري وتطعن بإبرتها القّاش الذي تُسك بك به. تبقى آغنس عند النافذة، إحدى يديها على خصر ها. الثوب الذي ترتديه واسع عليها هذا الربيع، معصه|ها نحيلان، أظافرها مقضومة. تعرف سوزانا أنَّ ماري تدرك أنَّ أحسن الحزن يكون في الاعتدال، لكن
 يبالغون في الأشياء. أنَّ الحياة تمضي.
سوزانا تخيط. تخيط وتخيط. جلَّها تسأل أمَّها: أين جودث، كيف تبلي الخادمات مع غسل الثياب، هل تمطر، ألا يبدو أنَّ النهار يطول، أليس لطفنا من جار هما أن يعيد ذلك الديك الهارب؟

لا تقول آغنس شيئًا، تواصرل النظر من النافذة فحسب. تتابع ماري الحديث، عن الرسالة التي تلقُوها من والد سوزانان، وأنه على وشك
 النهر - لكنه تعافى الآن.

تجذب آغنس الهواء إلى صدرها بحدَّة، تلتفت إليهها، و جهها يقظ، متوتر.
(أوه)،، تقول ماري واضعةً يدها على وجنتها، (أفزعتِني. أي شيء...") تقول آغنس: (أتسمعا ذلك؟" تصمت ثلاثهنن، يصغين، رؤوسهن مرفوعة. "(نسمع ماذا؟)" تسأل ماري، يبدأ حاجبها بالانعقاد. ترفع آغنس إصبعها: (اذلك... هو ذا! أتسمعانه؟)
تجيب ماري بحدَّة: (لا أسمع شيئًا.)
"(نقر.)" تخطو آغنس إلى المدفأة، تضغط صدر المدخنة بيدها. (احفيف.") تترك المدفأة وتنتقل إلى المقعد، ترفع نظرها. (اجلبة واضححة. ألا تستطيعين سم|عها؟"

تصمت ماري صمتًا طويلا. تقول: الا، إنه على الأرجحع ليس أكثر من غراب زيتونٍ ينزل عبر المدخنة."

## تغادر آغنس الغرفة

تمسك سوزانا القّاش بإحدى يديها بقوة، والإبرة بيدها الأخرى. إذا استمرت في صنع غُرَز مرارًا وتكرارًا، بححجم متساوِ، لعلَّ هذا كلَّه سيعبر.

جودث في الشارع. معها كلب إدموند، يستلقي تحت الشمس، أحد غخالبه مرفوع، في حين تنسج هي شريطًا أخضر في شعر عنقه الطويل. يرفع نظره إليها بثقة وصبر.
الشُمس ساخنة على بشرتها، الضوء في عينهها، ولعلَّها لذلك لم تلاحظ

الشخص القادم عبر شارع هنلي: رجل يمشيّي نحوها، قبعة في يده، جراب يتدلَّلَ على ظهره.

يصيح باسمها. ترفع رأسها. يلوِّح. تعدو نحوه حتى قبل أن تقول اسمه


 تره منذ...
(أين كنت؟" تقول له غاضبة فجأة، وتدفعه بعيدًا عنها، وعلى نحوٍ ما أخذت تبكي الآن. (القد غبت وقتًا طويلًا .)"
إذا كان قد رأى غضبها، فإنه لا يبدي ذلك. يرفع جرابه من الأرض، يداعب الكلب خلف أذنيه، يمسك بيدها ويسحبها نحو البيت. بهدر بصوته الضخم المرتفع: (أين الجمميع؟"

عشاء. أشقاؤه، والداه، إليزا وزوجها، آغنس والبنتان، يحتشدون جميعهم حول المائدة. ذبحت ماري إوزَّة على شرفه -كان مروِّعًا سماع الزِّمار والزعيق- والآن ترقد جثتها مفكُّكة، كمزقة بينهم بميعًا. يروي قصة عن صاحب نُزُل وحصان وطاحون. إخوته يضحكون، أبوه
 تعارض إليزا في شيء ما، الكلب يقفز لأجل فُتَات طعام يلقيها إليه إليه ريتشرد، نابحًا في الأثناء. تبلغ القصة ذروتها -شيء له علاقة بيبو ابة تُركت مفتو حةه، آغنس ليست على يقين ما يكون- والجميع يضج. وتنظر آغنس إلى زوجها

ثمَّة ثيء فيه، شيء غختلف. لا تستطيع وضع إصبعها عليه. شعره أطول،

 متدلِّين في الكُمين. لكن ليس أيًّا من هذه الأشياء.
تتحدَّث إليزا الآن وتنظر إليها آغنس لخظة، ثم مرة أخرى إلى زوجها إلـن إنه

 مقطوعة الر أس، كأنها على يقين أنها تستطيع المرب، تستطيع تغيير مصير ها. وجه زوجها متحمِّس وهو يصغي إلى شُقيقته، يميل قليلًا إلى الأمام ميضع

يده حول مقعد جودث.
مضى تقريبًا عام كامل على غيابه. حلَّ الصيف بجَّدَّاًا والذكرى السنوية لوفاة ابنها تدنو . لا تعرف كيف يكون هذا

تحدِّق إليه، تحدِّق وتحدِّق. عاد بينهم، حاضنًا إياهم بميعًا، صائحًا بهم، ساحبًا هدايا من حقيبته: أمشاط شعر، مز امير، مناديل، لفيفة صوف مشرق، سِوار لما من فضة مطروقة، على إبزيمه ياقوتة.

الـِّوار أفخر من أي شيء امتلكته أبدًا. على وجهه الزَّلِّق نقوشُ دائرية دقيقة وموضع الفِصّ بارز. لا يمكنها تخيُّل قَدْر ما كلَّفَه من مالِ الِّا أو لماذا



المائدة مقابل زوجها.
تدرك أنَّ شيئًا سيئًا ينبعث من السِّوار، كالبخار . كان باردًا جدًّا في البداية،

يطوِق جلدها تطويقًا جليديًّا، لا مباليًا. لكنه الآن ساخن جدًّا، ضيق جدًّا.

 صُقِلِ به حتى صار بريقه باهتًا. من كان ينتمي إليه يضمر لها الشَّر. تجلس إليزا مبتسمة الآن وهي تنهي كلامها. يستقر الكلب قرب النافذة المفتو حة. يستحوذ جون على المجعة ويعيد مل ء كأسه.

تنظر آغنس إلى زو جها وفجأة ترى الشُيء، تشُعر به، تشُمُّه. على جسده



تنظر إلى صحنها، إلى يديها، إلى أصابعها، إلى أطر اف أصابعها المخششوشنة، إلى أثناء بصماتها وحلقاتها، إلى براجمها وندوبها وعروقها، إلى إلى الأظافر التي لا لا لا تستطيع الكفتَّعن قضمها حالما تنمو. لحظةً، تحسب أنها قد تتقيَّأ. تحسك بالسِّوار وتسحبه من معصمها. تنظر إلى الياقوتة، ترفعها قريبًا من
 أملاك زو جها. باطنها شديد الحمرة، قطرة دم بجمَّدة. ترفع عينيها وزو وجها
ينظر إليها مباشرة.

تضع السِّوار على المائدة، وتحدِّق إليه. لـظةً يبدو حائرًا . ينظر إلى السِّوار،

 تقف، دون أن تتكلَّم، وتغادر الغرفة.

جاء ليبحث عنها في ذلك المساء، قبل غروب الشُمس . تخرج إلى هيولَندز، لتعتني بنحلها، وتقتلع الأعشاب، وتقطف أزهار البابونج. تراه مقتربًا على الدرب. خلع قميصه الفاخر، وقبعته المضفورة، ولبس سترة عتيقة يتر كها معلقة خلف باب بيتها.

لا تنظر إليه وهو يسير نحوها، تبقى مشيحة بو جهها عنه. تتابع أصابعها
 قدميها.

يقف عند طرف صفِّ قُفْر النحل. يقول: (اجلبت لك هذا." يمدُّ إليها شالًا في يده.

تلتفت لتنظر إلى النُّال لحظة، لكنها لا تقول شيئًا.
("حتى لا تشعرين بالبرد.)"
"لا أشعر بالبرد."
("حسنًا)"، يقول ويضعه بعناية على أقرب قفِر . (إنه هنا إن احتجت إليه.")
تعود إلى أزهارها. تقطف زهرة، زهرتين، ثلاث زهرات، أربع. تقترب قدماه، يجر ها على العشب إلى أن يقف فوقها، فينظر إلى الأسفل . تستطيع أن ترى حذاءه من زاوية عينها. تتملَّكها رغبة عابرة في خرق مقا مقدمة حذائه. مرارًا وتكرارًا، بحدِّ سِيِّنها، إلى أن يتقسَّر الجلد تِّلد تحته ويتقرَّح. كم سيعوي ويقفز !

يقول: (اسَنْفيتون؟)
لا تستطيع التفكير في ما يقصد، وما الذي يتحدَّث عنه. كيف يجرؤ على
 وأساورك، وحذاءك الفاخر البرَّاق وعد إلى لندن وابق هناكَ لا لا تعُد أبدًا. يشير الآن إلى الأزهار في سلَّهَا، سائلًا عَّا إذا كانت سنفيتونُّا، أم بنفسجُا،
"(بابونج"، تمُكَّنت من القول، ويبدو صوتها لأذنيها كئيبًا وثقيُلا. (آه. قطعًا. هذا هو السنفيتون. أليس كذلك؟" يشير إلى عناقيد من الأقحوان.
تهزُّ رأسها وتدهش كم يشعر ها ذلك بالدُّوار، كأن أقل حر كة قد تسقطها
على العشب.
(كالا)، تشير بأصابع ملطُّخة بلون أصفر ضارب إلى الخْضرة، (هذه.") يومئ برأسه بحح|سة، يمسك ببرعم خزامى بأصا بأصابعه، يفر كه، ثم يرفع

يده إلى أنفه مُصْدِرْا أصوات تقدير مبالغ فيها.
(النخحل يزدهر؟؟"
تومئ برأسها إيهاءة واحدة.
(ينتج عسنُ كثيرًا؟")
(ما زال علينا معرفة ذلك.")
(". .." يمدُّ ذراعه نحو بيت المزرعة، (... شـقيقك؟ أهو بخير؟") ترفع وجهها لتنظر إليه، أول مرة منذ وصوله. لا يمكنها متابعة هذا

الحديث لهظة واحدة أطول. إذا قال ها شيئًا آخر عن أزهارها، عن هيولَندز، عن النحل، لا تعرف ماذا ستفعل . ستدخل السكين في حذائه. ستدفعه إلى |لخلف إلى قفير النحل . ستهرب منه إلى هيولَندز، إلى بارنولو لوميو، أو إلى ملاذ الغابة الأخضر الداكن وترفض الخروج مرة أخرى.

ينظر بسرعة إلى نظرتها الصريكة، ثُم تهرب عيناه بعيدًا. تقول: (الا يمكنك النظر إلى عيني؟")

يفرك ذقنه، يتنهَّل، يِفض جسده بارتعاش إلى جوارهاها، ويمسك برأسه بين يديه. تترك آغنس السكين تنزلق من يديها. لا تحسب أنها تلك الثقة

لتظل كسكة بها.
يجلسان هكذا، معًا، بعض الوقت، لكن كلًّا منها يشُيح بنظره عن الآخر .


 أن يكون هو من يعالجه.

يتعاظم الصمت بينها، يتَّسع ويلتف حولملا، يكتسب شـكألا وهيئة وحلقات تلوِّح في الهواء، مثل الخِيوط المتدلية من شبكة تالفة. تحس بكلِّ
 مرفقه، وهو يزيح خصلة عن جبينه.
تبقى ساكنة تمامًا، وساقاها مطويتان تحتها، وتشعر كأنَّ نارُا تشتعل داخلها، تلتهم ما تبقى هناك وتفرغه. أول مرة لا تشُعر برغبة في في لمسه، في في
 بعيدًا، يبعلها تنكفئ على نفسها. لا يمكنها أن تتخيَّل وضع يدها يلـا يلـا حيث

كانت يد امر أة أخرى. كيف استطلع فعل ذلك؟ كيف استطاع المغادرة بعد وفاة ابنها والبحث عن عزاء اء لدى آخرى آخرين؟ كيف استطاع العودة إليها وعليه

هذه العل(مات؟
تتعجَّب كيف أمكنه هجرها لأجل امر أة أخرى. لا يمكنها أن تتخيَّل

 إذا كانا سيفترقان دائًا بعد الآن، إن كانت هناك امر أة في لندن قد أوقعت قلبه في شَرَكها واحتفظت به لنفسها. تتعجَّبَ كيف سيقول لها لها هذا كلَّه، ما

الكللمات التي سيختارها.
يتنحنح جاللًٌا إلى جوارها. تسمعه إذ يجذب المواء إلى صدره، موشكًا


يقول: (اكم من المرَّات تفكرين فيه؟"
لحظةً، تؤخَذ على حين غرّة. كانت تتوقَّع وصفًا، تفسيرُا، ربيا اعتذارًا عن ما تعرف أنه حدث. أعدَّت نفسها لسم|عه يقول: لا يمكنتا الاستمرار على
 فيه؟ كم من المرّات تفكِّر فيه؟ لا تستطيع معرفة مَن يقصد. ثم تدرك ما يعنيه وتلتفت لتنظر إليه. وجهه تحجبه ذراعاه المطويتان، ورأسه منكَّس. حالٌ يعبِّر عن أسى شـديد، عن ألمه عن حز ينٍ مطلقّ، إلى درجة أنها كادت تنهض وتطوِّقه بذراعيها لمواساته. لكنها تتذكَّر أنها لن تفعل هذا، لا تستطيع.
بدلُا من ذلك، تر اقب سنونوًا يرفرف فوقَ ذُرَا النبات باحثُاعن حشر ات،


الكثيفة الأوراق ترتعش في النسيم.
تقول: (اطوال الوقت، إنه دائًا هنا، لكنه، قطعًا")، تضغط عظام صدرهها بقبضتها، "ليس هنا.)"

لا يجيب، لكنها حين تختلس نظرة إليه تراه يومئ بر أسه. يقول وصوته ما زال مخنوقًا: (أجدني أتساءل باستمرار أين هو. أين ذهب. الأمر أشبه بعجلة تدور بلا توقُّف في مؤخر عقلي. أَيًا كان ما أفعله،


 أنظر إليهم جميعًا: أحاول العثور عليه، أو على نسخة منه." "
تومئ آغنس بر أسها. يُلِّق السنونو في الأنحاء ويعود، كأنَّ للديه شيئًا مهًا
 ورأسه بلون أرجواني ضارب إلى الزر قة وهو يعبر . على صفحة الماء الماء في الإناء اللذي إلى جوارها، يتموَّج جمعّ من الغيوم لا مباليًا وبطيئًا.

يقول شيئًا بصوت خافت أجشُ.
تقول: (ماذا كان ذلك؟")
يقوله مرة أخرى.
"لم أسمعك."
يقول رافعًا رأسه، فترى و جهه متلكًّا بالدموع: (اقلتُ إنتي قد أُجَنْ بسبب
ذلك. حتى الآن و قد مضى عام."
(اعامٌ لا شيء"،، تقول ملتقطةً زهرة بابونج ساقطة على الأرض. (إنها

ساعة أو يوم. لن نكفَّ عن البحث عنه. لا أحسب أنني أريد ذلك.")
 الرائحة المتربة والمثقلة بحبوب اللقاح تملأ الهواء. تحاول الابتعاد لكنه

يمسكها بسرعة.
يقول: (أنا آسف.)
تسحب معصمها عحاولة تخليصه من قبضته. تفاجئها قوته وإصراره.
ينطق باسمها باستفهام. (أسمعتِني؟ أنا آسف."
(اعلى ماذا؟" تغمغم وههي تــد ذراعها مرة أخيرة غير بُجدية قبل أن تتر كها تتر اخى في قبضته.
(اعلى كل شيء." يتنهَّد باضطراب، برَجْف. (ألن تأتي أبدًا للعيش في
لندن؟!
تنظر إليه آغنس، هذا الرجل الذي حبس يدها، والد أطفالما هذا، وتهُّ
رأسها. (الا نستطيع. جودث لن تُتمل ذلك. أنت تعرف هذا." لِ
"(قد تحتمل.")
ثمَّة صوت ثغاء بعيد، تحمله الريح. يدير كلالما رأسه صوبه. تقول آغنس: (هل ستخاطر بذلك؟")

لا يقول شيئًا، لكنه يمسك يدها بكلتا يديه. تلوي يدها في باطن يده حتى

 كسنابل.

تضغط العضلة، تضغط وتضغط، كأنها ستسحب عصيرٍا منها. في

 وعواء وهمس متداخلل، ولا تعرف كيف يطيق هذا، وثمَّة النساء الأخريات، يمكنها أن تشُعر بهن، بسُعورهن المُرْخَاة، بيصمات أيديهن المُلَّلَّة بالعرق،
 في دفعه بعيدًا، وثمَّة خوف أيضًا، قدر كبير من الحوف، من رحلة مانـا، من
 وتحت هذا كلِّه، خلفه، تجد شيئًا، فجوة، فراغًا، هاوية مظلمة يصفِر فيهِ فيا الفراغ، وفي قاعها تجد شُيئًا لم تشُعر به من قبل: قلبه، تلك العضلة القرمزية
 حاضرًا جدًّا، تكاد تَدُّ يدها إليه وتلمسه.

يظل ينظر إليها عندما تفلت قبضتها. تستقر يدها بسكون في يده.
يقول هلا: (اماذا وجدتِ؟؟"

يقول متظاهرًا بالغضب: ا(ذلك لا شيء؟ لا شيء؟؟ كيف يمكنك أن
تقولي شُيئًا كهذا؟هر"
تبتسم له تبسُّمُم باهتُّ، لكنه يسحب يدها ويضعها على صدره.
يقول: (وإنه قلبك، ليس قلبي.")

يو قظها تلك الليلة وهي ترى في منامها بيضة، بيضة كبيرة، في قاع جدول صافٍ، تقف على جسر وتنظر إلى الأسفل إليها، إلى التيار المندفع حول عحيط

البيضة．
الحلم قوي إلى درجة أنها تنفق دقيقة لتنتبه، لتدرك ما ميكدث، أنَّ زو جها
 إنه آسف، مرارًا وتكرارًا．

لا تجيب بعض الوقت، لا تستجيب لمداعبته ولا تبادله إياها．لا يستطيع التوقف．تتدفَّق الكللمات منه كالماء．وكالبيضة ترقد هي في تيَّار كللماته． تُم ترفع يدها إلى كتفه．تتحسَّس التجويف، الكهن الذئ يستقر هناك．يمسك بيدها الأخرى ويضغطها على وجهه، فتشعر بمقاومة خُصَل لِيته، بقُبَلِه المُلِحَّة والو اتقة．

لا يمكن إيقافه، أو صرف انتباهه، إنه رجل يقصد وجهة واحدة، عملًا
 وهو يبذل هذا المههد، إلى أن يُيِّدها من القميص، إلى أن تضحك منكه منه، ثم
 إلى أن تغدو بلا فكرة، ولا تحس أيها جلده وأيها جلدهاها أيها أطر افها وأيها أطرافه، أشعرها في فمها أم شعره، أأنفاسها تدخل وتلاهر وترج بين الشفاه أم
（الدي عرض＂، يقول في ما بعد، حين ينتقل إلى الاستلقاء إلى جوارها． تلفُّ بين أصابعها خصلة من شعره．معر فتها بالنساء الأخريات تراجعت في أثناء الفعل، انسحبن عنها، لكنهن عُدْن الآن، يقفن خارج ستارة السرير،

يتدافعن طلبًا لمُتَّسَ، أيديهن وأجسادهن تحكُ قِاش الستارة، تنانيرهن تَمسح
الأرض.
تقول: (اعرض زواج؟"
 ذلك وأيضًا، أوه! شعري يا امر أة. أتنوين نزعه عن رأسي؟؟"

حين إلى آخر. "
يرفع رأسه عنها ويتنهَّد. (إنني أفعل. سأفعل. أفعل.") يداعب وجهها بأصابعه. (أتودين سماع عرضي أم لا؟"
 تتركه يفلت بهذه السهولة، لن تدعه يعتقد أنَّ الأمر كله لا معنى له بالنـ بالنسبة إليها كا هو بالنـبة إليه.
"احسنُّا، غطِّي أذنيك إذا كنت لا تريدين سماعه لأنني سأتكلَّم أحصلتُ على إذنك أم لم أحصل عليه. الآن...")

توشك أن تضع يديها على أذنيها لكنه يمسك بهل سريعاً.
تهمس: (اتركني.")
"الن أفعل."
(اتركني، أقول لك.")
(أريدك أن تسمعي.")
("لكنتي لا أريد.")

يقول وهو يفلت يديها ويجذبها إليه (القد فكَّرت في ابتياع بيت.")
تلتفت لتنظر إليه، لكنَّ الظلام يغلِّفها، ظلام كثيف، مطلق، لا يمكن اختر|قه. (بيت؟)"
"(لك. لنا.") ("في لندن؟")
(اكلا")، يقول نافد الصبر، (استراتفرد بلا ريب. قلتِ إنك تفضًّلين البقاء
هن هنا، مع الفتاتين." ("بيت؟")
(هل لديك المال لشُراء منزل؟")
 ويقبِّها بين كلمة وأخرى. (الدي. وأكثر .")

تسحب يدها بعيدًا. (اماذا؟ هل ذلك صحيح؟")
("صيف يمكن ذلك؟")
("تعلمين")، يقول مرتيّا على الفراش، "أنه يسعدني دائُّا أن أكون قادرًا على مفاجئتك. سعادة نادرة غير مألوفة.)

يقول: (أقصد، أحسب أنك لا تعلمين ما يعنيه الزواج من امر أة مثلك."
(مئلي؟")
(ا|مرأة تعرف كلَّ شيء عني، قبل حتى أن أعرف نفسي. امر أة يمكنها

 على حد سواء."
تهنُّ كتفيها. (الا يمكنتي التحكُّم في أي من هذه الأشياء. لا..."]
(الدي المال)، يقاطعها هامسًا، شُفتاه تداعبان أذنها. (الككثير من المال.")
(الديك الكثير؟؟) تجلس مدهوشة. فهمت أنَّعمله يز دهر، لكنَّ هذا الخبر

 الدجاج. („كيف جنيت هذا المال؟") "الا تخبري أبي."
تكرًّر: :(أبوك؟ لن ... لن أفعل، قطعًا، لكن....")

يسأل: (॥هل تستطيعين ترك هذا المكان؟" تستقر يده على ظهر ها. (أريد

 لكن هل تستطيعين ترلك هذا المكان؟"
تفكِّر آغنس في الأمر. تقلِّبه على هذه الـُـاكلة وتلك. تتخيَّل نفسها في
 ابنتيها. قطعة أرض تصلح لـديقة، تطل عليها بضع نوافذ.

تقول أخيرًا: (إنه ليس هنا.) "توقف يده على ظهرها. تحاول الحفاظ على
 مكان. انتظرت. راقبت. لا أعلم أين هو لكنه ليس هنا." "

يضـُّها إليه مرة أخرى، برفق، بعناية، كأنها شيء قد يكسره، ويسحب الأغطية عليها. يقول: (اسأهتم بالأمر.")

الشخص الذي يطلب منه التوشُّط في الشُر اء هو بارثولوميو. يكتب في رسالة إليه أنه لا يريد أن يطلب ذلك من إخو ته لئلا يدخلو أباه هي المو هلَّا ساعده بارثولوميو في هذا؟

يفكِّر بارثولوميو في الرسالة. يضعهاعلى رف مدفأته، وينظر إليها بين حين وآخر وهو يتناول إفطاره.

جوان التي يربكها ظهور الرسالة عند بابهم، تذرع الغرفة ذهابًا وإيابًا،
 تطالب بأن تعرف، إنه حق فحسب. هل ير يد اقتراض المال؟ هل يريد ذلك؟ هل مُمي بنهاية سيئة في لندن؟ طالماعرفت أنه سينتهي به الحال على هذا النحو النحو صنَّتْه من النوع السيء منذ أول يوم رأته فيه. ما زال يكز نها أنَّ آغنس ضيَّعَت


 ينبغي حقًّا أن يصغي إليها هي جوان في هذا الأمر . هل يصغي؟ هن هل يفعل

يتابع بارثولوميو أكل ثريده بصمت، كأنه لا يسمعها، ملعقته تغوص

 الفوضى. أحد الأطفال يشرع في البكاء. تحاول الزوجة نفـن الحياة في في النار مرة أخرى.
يدفع بارثولوميو ما تبقَّى من إفطاره بعيدًا. يقف، جوان ما ما زالت تُزَزْزِر خلفه مشل زُزْورر ـ يضع قبعته على رأسه على عجل ويغادر بيت المزرعة. يسير في الحقل شرق هيولَندز حيث أصبحت الأرض سبخةَ مؤخرًا. تم يعود.

زو جته وزوجة أبيه وأطفاله يجتمعون حوله سائلين، أهي أنباء سيئة من


 شفرة خطِّ عمِّهم الغامض.
بارثولوميو الذي بقي متجاهلُ، أسئلة المرأتين، يتناول ورقة وريشة.
 نعم سيساعده.

 قرب الطاحون.

يفتح بارثولوميو الباب فيجدها تضع كِحَادة على صدر رجل مُسِنّ مُسْتُلِق
 الأبيض، يستطِع شَّ رائحة الطين الحِّيفة، رطوبة الأرض المتربة وشَّ وشيء آخر، رائحة المرض النَّتِنة.

تقول له بلطف: (انتظر في الحارج، سأكون هنالك بعد قليل ."


مبتعدُا عن باب الرجل المريض.
تنظر إليه آغنس وهما يتقدَّمان نحو البلدة، يستطِيع أن يشُعر بها وهي تنظر

 منها، قارورة مغلقة، بعض الفطر، وشمعة نصف محترقة. يكتم زفيرًا. (الا يجدر بك أن تقصدي أماكن كهذه"، يقول وهما يقتربان من السوق.
تسوِّي رُدنيها لكنها لا تقول شيئًا.

يقول مرة أخرى مدركًا أنه في الأثناء يبدِّد جهده: „لا يجدر بك فعل
ذلك، فأنت بحاجة إلى الاعتناء بصحتك."
تقول فحسب: (إنه يُحتضر يا بارثولوميو، ولا أحد له. زوجته، أبناؤه.
ماتوا جميعًا. ٪
(إذا كان يُتضر، لماذا تحاولين علاجه؟"
تومض عيناها وهي تنظر إليه. (الا أحاول، لكن يمكنتي تيسير عبوره؛
 تَدُّ يدها وتحاول استعادة سلَّتها لكن بارثولوميو لا يفلتها.

تقول: (اما بال مزاجك عكِرًا اليوم؟") (ماذا تقصدين؟")
"إنها جوان")، تقول متخلِّيٍة أخيرًِا عن صر اعها الذي لا طائل منه لأجل النَّلَّة وناظرة إليه نظرة ثاقبة، (أليس كذلك؟ انكِي
يجذب بارثولوميو الهواء إلى صدره ناقلأل السَّلَّة إلى يله الأخرى حتى حتى
 جوان، لكن من الحماقة أن يفكِّر في أنَّ اَغنس لن تلاحظ كآبته. كان هنا لمالك


 جوان عائقًا أمام خطته منذ البداية. صاحت قانِ قائلة وهي تقدِّم الثريد هذا
 لك؟ لماذا يبب أن ترفع السقف، أن تزيله من فوق روّوسنا؟ تسأله آغنس: (أتريد نُصحي؟") يهنّ بارثولوميو كتفيه، فمه مزموم. تقول آغنس وهما يقبلان على أول كشُك في السوق: مع جوان، يجب أن تتظاهر بأنَّ ما تريدُه ليس هو ما تريدُه أبدًا .")
"إ0؟"

تتوقَّف آغنس لتعاين صفَّ أجبان، لتحيِّي امرأة في شالٍ أصفر، قبل أن تتابع سير ها.
تقول وهي تشقُّ طريقها أمامه داخل حشد السوق وخارجه: (ادعها

تصدِّق بأنك غيَّرَ رأيك، بأنك لا تود إعادة بناء البيت. بأنك تعتقد أنَّ
 (أأعِدُكَ أنها في غضون جن أسبوع ستقول إنها تعتقد أنَّ البيت أصبح مكتظًّا، وإن هنالك حاجة إلى مزيد من الغرف، وإن السبب الوحيد وراء عدم بنائك الغرف هو أنك كسول جدًّا ")

يفگِّر بارثولوميو في هذا وهما يبلغان الطرف الأبعد من السوق.
(أتعتقدين أن هذا سينجح؟"
تسمح له آغنس باللحاق بها، حتى يمشِيان معًا جنّبًا إلى جنب. (اجوان لا لا تقنع أبدًا ولا يمكنها أن تستريح إذا كان الآخرون مستريكين. التيء الوئ الوحيد الذي يسرٌّ ها هو أن تجعل الآخرين تعساء مثلها. تحب الرفقة في في استيائها
 ثم سيكون كلُّ شيء كما يكلو لك. سترى. "،

توشك آغنس على الانعطاف إلى شـارع هنلي عندما يمسك بارثولوميو


البلدية والنهر .

## يقول: (فلنَسِر على هذا الطريق.")

تتردَّد لـظةً، ناظرةً إليه نظرة تساؤل، نمّ تستسلم بصمت.
يمرَّان قرب نو افذ مدرسة القواعد. يمكن سماع التلاميذ يقرؤون درسًا. صيغة رياخية، بناء فعل، بيت شعر، لا يستطيع بارثولوميو تحديد ما هو الضجيج له إيقاع يشبه صوت المزمار، مثل صياح طيور مستنقعات بعيدة. عندما ينظر إلى شُقِقته يراها مُطرقة

("زوجك)، يقول بارثولوميو وهما ينتظران حصانًا يعبر، (اكتب إليَّ.")

$$
\begin{aligned}
& \text { ترفع آغنس رأسها. "كتب إليك؟ متى؟" } \\
& \text { "(ألني أن أبتاع له منزلًا و...") }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (إنني أخبرك الآن.") } \\
& \text { ("لكن لِـَمَمَتخبرني قبل الآن، قبل أن....") } \\
& \text { (أتودِّين رؤيته؟") }
\end{aligned}
$$

تطبق شفتيها. يكسُّ بأنها تريد أن تقول لا، لكنَّ الفضول يملأها في الوقت نفسه.

تختار أن تهنَّ كتفيها، متظاهرة باللامبالاة. (اك) تشاء.")
يقول بارثولوميو: (لا، كا تشائين أنتِّ"، "
تهنُّ كتفيها مرة أخرى. (ربها في يوم آخر، عندما..."]

يمدُّ بارثولوميو يده الطليقة ويشير إلى بناء عبر الطريق من المكان حيث
 طوابق مرفوع بعضها فوق بعضها الآخر، وقائم في زاوية، لتبدو مقلِّمته في مواجهتهه|، وجانبه يمتد بعيدًا عنهـا.

تتبع آغنس الجهة التي تشير إليها إصبعه. يراقبها وهي تنظر إلى المنزل.
ير تقول: (أين؟ نظرتها إلى كلا جانبيه. يراقبها وهي تعبس.
"هناك."

يتغضَّن وجهها من الحيرة. (ولكن أي جزء منه؟ أي غرف؟؟")
يضع بارثولوميو اللَّلَّة التي يُملها وير جع على عقبيه قبل أن يقول:
" "كلها "
(ما الذي تقوله؟")
يقول: (المنزل كلُّه لكِ.")
البيت الجديد مليء بالأصوات. لا يهدأ أبدًا. في الليل تسير آغنس في

في البيت الجديد تهتز النوافذ في أُطُرِها. نسيم ريح يُوِّل المدخنة مزمارِّا ينفث في البيت نغمة حزينة طويلة. طقطقة خسُب السنديان تبدأ في الليل.
 خفيةً على المدران. تختبط الأغصان في الحديقة الممتدة في الخلف.

في البيت الجلديد تنام سوزانا في الطرف القصي من الرواق، تغلق بابها في وجه طواف أمّهِا الليلي. تَتل جودث الغرفة المَ المجاورة لغرفة آغنس، تطفو

 هناك؟ تنام القطتان على دثارها، إلى جانبيها.

في البيت الجديد يسع آغنس الاعتقاد بأنها إذا ما سارت في الشارع عابرة

السوق، صعودًا إلى شارع هنلي ودخلت من باب البيت هناك، ستجدهم جميعًا هناك مثلما كانوا: امر أة لما ابنتان وابن. لا تلا تسكن البيتَ إليزا وزو وجها

 بصوت أعمق وايثق. سيكون جالنُّا إلى الطاولة، حذاؤه على مقعد، يِدِّثّها -كم يحب الحديث- عن يومه في المدرسة، عن أشياء قالها المعلِّم، عن مَن
 الباب وسيقول إنه جائع وماذا هنالك ليأكله؟ يمكن آغنس أن تترك هذه الفكرة تغمرها. يمكنها الا حتفاظ بها داخلها، مئل كنز مغطى وغخبوء، لتخرجها وتجلوها وتعجب بها عندما تكون بمفردها، عندما تجوب البيت الجديد الضـخم ليلَّلا

ترى الحديقَة منطقتها الخُاص، بجاها الخلاص، البيت كيان كبير جدًّا، يشير الكثير من التعليق والإعجاب والحسلد، وأسئلة عن زو جها وما يعمل، كيف



 الغيوم، من أين أتت هذه الأموال، هل كان يتاجر بطريقة غير قانونية هناك في لندن، لا عجب إذا فعل ذلك، بالنظر إلى سلوك رجل كـل كأبيه. كيف يمكن أن يأتي مال كهذا من العمل في مسرح؟ إنه غير مكن.

سمعت آغنس هذا كلَّه. البيت الجمديد بَرْطَان مربَّى يجذب الذباب إليه. ستعيشُ فيه لكنه لن يكون لها أبدًا.

لكن، خارج بابه الخلفي، يمكنها التنفس. تزرع أشجار تفاح في صف بمحاذاة الجدار القرميدي العالي. أربع أشجار كمثرى على جاريه جانبي المسار




 الدافئة يمكن من البيت سماع طنين النحل المضطرب.



 متداخلة الأجزاء، يملأ الخزامى فجواتها.


 المتاجر. إنه أيضًا موسم الطاعون مرة أخرى في لندن والمسارح مغلقة. هذا لا يقال بصوت عالٍ أبدًا.

تلاحظ جودث غياب هذه الكلمة في أثناء زيار اته. تلاحظ أن أباها يحب

 يُرى خارجُا في الفناء في الصباح الباكر، حيث يحلو له سحب أول ولو دلو ماء من

البئر والشُرب منه. يقول إنَّ الماء هنا أعذب وأطيب أطيب ما تذوَّق أبدًا.
ترى جودث أيضًا أن أمَّها في الأيام القليلة الأولى لا تنظر إليه. تتنَحَّى عنه
إذا ما دنا، تغادر الغرفة إذا ما دخل .
لكنه يتبعها عندما لا يكون في غر فته يعمل . إلى يخز ن الجعة، حول الحديقة.

 الأعشاب الضارة، فتراه يقطف تفاحًا في سلَّة ويعطيه أمَّها مبتسنًا تا تأخذه

آغنس دون كلمة وتضعه جانبًا.
لكن بعد بضعة أيام يذوب شيء من الجليد. تسمح أمها بأن تحطَّ يده على كتفها وهو يمر بمقعدها. تماز حه في الحديقة بجيبةُ عن أسئلته المستمرة عن هذه الزهرة وتلك، وفي ما تُستخدم؟ تصن تصغي إليه وهو يقرأ كتا كتابا عتيقًا


 الشارع. تسمع جودث ضحكًا وحديثًا يصلان من الكوخ. يبدو الأمر كأنَّ أمَّها بحاجة إلى أن ينفض عنه لندن وكلَّلَ ما يفعله هناك قبل أن تقبله مرة أخرى.

لا تبقى الحدائق ساكنة: إنها في تحوٌّل دائم. تَدُّ أشجار التفاح أطرافها



 الأعشـاب طويلة السيقان ودَغِلة، لكنَّ آغنس لا تقتلعها، بل تقلِّمها، مبقيةً على السيقان، فيفوح العطر من يديها.

قطط جودث تلد صغارًا، وفي الوقت المناسب تلد هذه القطط الصغيرة


 والأعمار، كلها بأذيال طويلة نحيلة، وأطواق بيضاء وعيون خضر اء كأوراق

النبات، كلها رشيقة ونشيطة وقوية.
لا فئران في البيت. حتى الطاهية تُقِرّ بأنَّ ثَّةَّة مزايا للعيشُ مع سلالة من
القطط.
تصبح سوزانا أطول قامة من أمِّها. تتولى مسؤولية مفاتيح البيت، تعلِّقَها
 ما يدخل تجارة أمها في العلاج وتجارة تخمير المعة المزدهر المرة وتجارة الشُعير وما
 منازهم. تراسل أباها بشأن الدخل والاستثلمار والمستحق من إيكار أملاكه عما

لم يدفعه المستأجرون ومن المتأخِّر سداده. تنصحه بمقدار المال الذي يرسله
 أرض معروضة للبيع. تأخذ على عاتقها، بناءً على طلب أبيها، ابتياع أثات للبيت البدديد: مقاعد، حشايا، حناديق، بُسُط حائط، سرير جديد. لكن
 آخر، ولذلك يوضع السرير الجديد الكبير في غرفة الضيوف.

تظل جودث قريبة من أمّها، تبقى في مدارها، كأن القرب منها يضمن شيئًا ما. لا تعرف سوزانا ما هو. الأمان؟ الخلاص

تزيل جودث أعشُابَ الحديقِة الضارَّة، تقضي الحاجات، ترتِّب منضدة أِّ عمل أمّها. إذا طلبت منها أمّها أن تخفَّ إلى جلب ثلا
 لسوزانا. تنفق جودث ساعات مع قططها، تزيِّها، تحادثها بلسان ينا يناشد مدندنًّا وعالي النبرة. لديها في كل ربيع قطط صغيرة تبيعها، تقول للناس إنها
 التي يصدِّقها الناس: تانك العينان الواسعتان، ذاك التبسُّم الحلو الرشيق، تلك النظرة اليقظة من براءتها.
هذا النشاط كلُّه في الحديقة يثير سخط سوز انانا، فتبقى في الأغلب في البيت.

 يصلون ويغادرون طو ال اليوم عبر البوابة الجلانبية: يدفعها إلى الارتباك. تبذل جهذا، مرةً في اليوم، لتعلِّم جودث الحروف وع وعدت أباها بأن تفعل هذا. بروح المسؤولية تدعو أختها لتأتي من ناحية البيت الخلفية وتجلسها في الرَّدهة وأمامها لوح قديم. إنه عمل ناكر للجميل. تتململ جودث في

مقعدها، تحملق من النافذة، ترفض استخدام يدها اليمنى قائلة إنَّ ذلك

 الشارع. ترفض جودث استيعاب الحروف، وفهم اندمأج بعضها في في بعضها




 جودث عامًا لتكتب اسمها على نحوٍ يمكن الوثوق به: حرف أولي متهايل، لكنه مقلوب رأسًا على عقب وملتو مثل ذيل خنزير. وفي نهاية المطاف، تستسلم سوزانا.
عندما تشكو إلى أمها أنَّ جودث لا تتعلَّم الكتابة، لا تساعد على تدقيق الحسابات، لا تتحمل شيئًا من مسؤولية إدارة البيت، تبتسم آغنس قلياًل انِّ قائلةً إنَّ مهارات جودت ختلفة عن مهارات سوزانا، لكنها تبقى مهارة

عجبًا! تفكر سوزانا متقهقرةً إلى البيت خابطةً الأرض بقدميها، ألا يرى أحد صعوبة حياتها؟ أبو ها بعيد وليس هنا أبدًا، شقيقها ميِّت، عليها أن تشرف الـي
 تعيش مع امرأتين... تتردَّد سوزانا في ذكر كلمتي ("نصف معتوهتين"). أمها ليست نصف معتو هة، إنها فقط ليست كالآخرين. عتيقة الطراز . ريفية. لها
 وحيد محاط بالحر اف، وما زالت تسلك مسلك ابنة مزارع، تجوب الأزفة

والحقول، تجمع الأعشاب في سلَّة، ثيابها رطبة ومتسخة، خداها محمرَّان قد لوَّحتهها الشُمس.

لا أحد يهتم لأمرها، تفكر سوزانا وهي تصعد السلالم إلى غرفتها. لا أحد يرى أبدًا بلواها وعحتها. أمُهُ في الحديقة غارقة حتى مرفقيها في طبقة من أوراق النبات، أبوها في لندن يعرض مسر حيات يقول عنها الناس إنها بالغة البذاءة، وشقيقتها في مكان ما في البيت تغني أغنية مشوَّشَّة من تأليفها بصوتها اللاهث الشبيه بصوت مزمار . من سيأتِ لمغازلتها ولها عائلة كهذه؟ ترسل سؤ الها في الهواء وهي تفتح الباب على مصر اعيه وتتر كه يصفق ور اء اءها. أَّى لها أن تهرب من هذا البيت؟ من يريد أن تكون له علاقة بأي منهم؟

تراقب آغنس ثوب الطفولة إذ ينحسر عن ابنتها الصغرى كمعطف



 الفمُ إلى الفم الذي ينبغي أن يكون.

تنظر آغنس إلى هذا الوجه، تنظر وتنظر . تحاول أن ترى جودث لماهي
 الو جه الذي كان يمكن أن يكون وجهه؟ كيف سيبدو هذا الو جه غنتلفًا إذا كان وجه صبي، كيف سيبدو بلحية، بفكِّ ذَكَر، على فتى قوي البنية؟

الوقت ليل في البلدة. صمتٌ عميقٌ مظلم يخيِّم على الشوارع، لا يقطعه

 الاتجاه وذاكُ يرتعشُ داخل جرس برس الكنيسة، فيهتز النحاس مرسلُّ رنينًا

 أسرَّتهم، تقضُّ مضاجعهم صورُ عظام ترتجف، خطىى تقترب، حوافر تطتطق.

يندفع تُعلب من وراء عربة يد فارغة سائرًا بانحر اف على الشُارع المظلم المهجور • يتوقَّف لِظةً، يرفع إحدى قدميه عن الأرض كأر كأنه يسمع شيئًا
 قبل أن ينحرف يسارًا ويختفي في فجوة بين بيتين.
كانت الأرض هنا ذات يوم مستنفعًا رطبًا، مشَّعَعًا بالماء، نصفه نهر ونصفه الآخر يابسة. لبناء بيوت، كان على الناس في البداية نَزْح الأرض،



الأبواب وتنخلع. لا ئيء يختفي.

البلدة هادئة، حكبوسة الأنفاس. في غضون ساعة أو نحو ذلك، سيبدأ الظالام في الانقشاع، سيبزغ الضيء وسيستيقظ الناس في أسرَّتهم، مستعدين
-أو غير مستعدين- لمواجهة يوم آخر. أمًا الآن، فأهالي البلدة نيام.
 رأسها. تَرُّ بالمدرسة حيث كان الثعلب قبل لـظة، لا تراه، لكنه يراهِ اهـا من
 المتوقَّعة التي تشار كه عالمه الليلي، متبيِّنا معطفها، قدميها السريعتي الخطىى،

العجلة في مشيتها.
تعبر ساحة السوق بسرعة، حريصة على البقاء على مقربة من الأبنية، وتنعطف إلى شُارع هنلي.
جاءت امر أة لزيارة أمِّها في الخريف باحثةً عن شيء لبراجمها المتورِّمة ومعصميها المتوجِّعين. قالت لجودث عند اندما فتحت لما البوابة المانبية إنها القابلة. بدا أنَّ أمَّها تعرف المر أه، نظرت إلمِّ

 الغرفة قائلة إنها ستجلب بعض المرهـم.
وضعت المرأة يديها المضمَّدتين في حِجْرِها. حدَّقت إليهها لـظة، ثـم تحدَّثت، دون أن ترفع نظر ها.
(أحيانُا)، قالت ليديها على ما يبدو، "عليَّ أن أسير في البلدة في وقت متأخر من الليل. الأطفال يأتون حين يأتون، كا تعلمين." "

أومأت جودث برأسها بتهذيب.
ابتسمت لها المرأة. رأتذذَّرَ عندما أتيت. الجمميع حسب أنك لن تبقي على قيد الحياة. ولكن ها أنت ذي." "

غمغمت جودث: (ها أنا ذي.")

تابعت المرأة: (افي كثيِر من الأحيان، آتي إلى شارع هنلي، وأمرُّ بالبيت الذي
ولدتِ فيه، وأرى شيئًا.) "
حدَّقت إليها جودث لـظةً أرادت سؤالها عَّا يكون، لكنها ارتاعت من

(اشيئًا ما أو ربها ينبغي أن أقول شُخصًا ما.")
"(مَن؟)" سألت جودث، لكنها عرفت، عرفت.
(يعدو، هو.")
(يعدو؟")
أومأت القابلة العجوز برأسها. (امن باب البيت الكبير إلى باب ذلك
 الشيطان نفسه يتعقَّه. .)

شُعرت جودث بنبض قلبها يتسارع، كأنها هي مَن حُكِمْ عليه بالعدو إلى الأبد في شارع هنلي، وليس هو.
(ادائُّا في الليل"، قالت المرأة مُرِّرةً إحدى يديها فوق الأخرى. "اليس في أثناء النهار أبدًا.."

وهكذا، تأتي جودث كلَّ لِلة منذ ذلك الحين، تتسلَّل من البيت في جُنْح


 وتتعجَّب مُا إذا كانت تعرف. لن يفاجئها هذا فـ لكنها لا لا تريد أن تحدِّث بالألأمر


في البيت الضيق، في تلك الأيام، في الغرفة التي مات فيها هامنت مرتجفًا
 مواجهٌ الباب، حشد من المتفرِّجين الصامتين، الخُرْق، العديمي الملاهمح. تراقب جودث هذا الباب، تحدِّق إليه وتحدِّق.
أر جوكّ، هذا ما تفكِّر فيه. أرجوك تعال. مرة واحدة فقط. لا تتر كني هنا هكذا، وحيدة، أرجوك. أعلم أنك أنخذ أكت مكاني، لكنتي لست إلا نصف إنسان من دونك. دعني أرالك، ولو لِرَّةٍ أخحيرة فقط.

لا يسعها أن تتخيَّل كيف سيكون الأمر، أن تراه مرة أخرى. سيكون طفلًا وقد كبرت هي، أصبحت امرأة تقريبًا. ماذا سيعتقد؟ هل ان سيعرفهِ انـا الآن إذا ما مرَّ بها في النشارع، هذا الصبي الصبي الذي سيبقى صبيًّا إلى الأبد؟ على بعد عدَّة شو ارع، تترك البومة بجثمها، منقادةُ إلى تيَّار بارد، جناحاهاهـا
 من السطوح، بينها أخاديد من الشوارع، مكان يمكن التنقُّل فيه. بينها تطير،

 ويختفي في حفرة، ترى رجلُّا نائُّا على عتبة باب الان حانة، يِكُّ ساقه من أثر لسعة برغوث، ترى أرانب في قفص في الناحية الخلفية لمنزل أحدهـمه، خيو لُا
 لا تحس جودث بالبومة وهي تجوب السماء فو قها. تجذب المواء إلى

 حنطة، بلمح انعكاسٍ على لوح زجاجي عندما يسحب المرء النافذة نحوه، بشعاع الضوء المباغت ذاك إذ يشق الغرفة.

تعبر جودث الطريق، تسقط قلنسوتها من رأسها. تقف خارج بيتها
 كما هو الحال قبل عاصفة رعدية. تغمض عينيها. يمكنها أن تشعر به. إنها



شخص آخر . تعرف. تعرف حقًّا.
 في رأسها هي: أفتقدك، أفتقدك، سأضحِّي بأي شيء في سبيل استعادتك، بأي شيء.

ثُم ينقضي الأمر، اللحظة تعبر. ينخفض الضغط كستارة. تفتح عينيها، تضع يدها على جدار البيت لتعين نفسها. رحل، مرة أخرى.

في وقت مبكِّر من اليوم تفتح ماري الباب الأمامي لتُخْرِج الكلاب إلى
 تحسب أنه سڭِير انهار هناك في أثناء الليل. ثم تتبيَّن حذاء حفيدتها جودث وحاشية ثوبها.

تلغط وتنقر بلسانها، تأخذ الطفلة شبه المتجمِّدة إلى الداخل، صائحةً بأن بُجْلبَ أغطية و حساء ساخن، حُبًّا في الرَّبّ.

# $\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$ 

t.me/soramnqraa

آغنس في المنارج في ناحية البيت الخلفية، تنحني على أحواض نباتها عندما تظهر الملادمة قائلة إنَّ زوجة أبيها، جوان، جاء إنه يوم هائج وعاصف، الريح تعصف في الحديقة شاقَّةُ طريقها فوق
 والبَّدَ، كأنها ساخطة عليهـم بسبب عملٍ ارتكبوه. كانت آغنس هناك اكِ منذ الفجر، تربط النبات الضعيف إلى العصي، لتحميها من الهجوم الضاري. تتوقَّف مسكةَ بالسكين والحبال، وتحملق إلى الفتاة. (ماذا قلتِ؟")
(السيدة جوان")، تقول الفتاة مرة أخرى، بوجه عابس، وهي تمسك
 الرَّدهة.")

تعدو سوزانا على الدرب، رأسها منحنٍ، مهرولةً نحوهما. تصيح قائلةً
 البيت، في البداية بإحدى يديها، ثم بالأخرى.
تتنهَّد آغنس، تفُكِّر في الموقف لِظة أطول، ثم تُُسُّ السكين في جيبها. سيكون شيئًا يتعلَّق ببارثولوميو، أو أحد الأبناء، أو المزرعة، أو إلمالِّا
 التورُّط في الأشياء التي تقع في هيولَندز . أليس عليها الإنشراف على بيتها وعائلتها؟

في اللحظة التي تدخل فيها آغنس البيت، تشرع سوزانا في نزع بقايا الأعشاب من قلنسوة أمِّها، ومئزرها، وخُحصَل شعر ها المتسلِّلة من مكانها.

تبعدها آغنس. تتبعها سوزانا في الُُؤواق وعبر البيت هامسةُ لها بأنه لا يمكنها استقبال الزائرين بrيئتها هذه، وأنها يجدر بها الذهاب وتسوية مظهرهاه وتعدها بالاعتناء بأمر جوان.

تتجاهلها آغنس. تعبر البيت بخطى سريعة ثابتة وتدفع الباب.
يقابلها منظر زوجة أبيها وهي جالسة باستقامة شديدة على مقعد زوج




والمكان الذي تختار أن تنام فيه.
تعرف آغنس أنَّ جوان تكره القطط خصوصَا -طالما قالت إنها تسبِّب لما ضيقًا في التنفُّس وتدفعها إلى حكِّ جسدها - فتكظم تبسُّمها وهي تدخل الغرفة.

تقول جودث: (... والأدهش، أنَّ هذا القط شقيق ذاك، وهو شيء لن
 اللون نفسه تَامًا. تَامًا. أترين؟؟
"كمث"، تقول جوان ضاغطةً فمها بيدها وهي تقف لتحيِّي آغنس.
تلتقي المر أتان في منتصف الغرفة. تمسك جوان ذراع ربيبتها بقبضة حازمة
 إبعاد نفسها. تسأل إحداهما الأخرى إن كانت هي وعائلتها على ما يرام؟ (أخشىى أنني"، تقول جوان وهي تعود إلى مقعدها، "قاطعتك وأنت
 ثو.با المكسوَّة بالتراب.
(اكلَّا أبَّا"، تجيب آغنس متَّخذةً مقعدها وتضع يدها على كتف جودث وهي تعبر. (اكنت أعمل في الحديقة محاوِلةً إنقاذ بعض النبات. ما الذي يأتي بك إلى البلدة في طقس غخيف كهذا؟"
لـظةُ تبدو جوان وقد فاجئها السؤال، كأنها لم تكن مستعدة لأن تُسأَل.
 (أوه؟ يؤسفني سهاع هذا. ما الحطب؟") تلوِّح جوان بيدها. (إنه شيء تافه فحسب... برد في الصدر فقط. لا شيء
"يدعو إلى..."
(يسعدني أن أعطي صديقتك محلول الصنوبر والبَلَسَان. لدي بعض منه حديث الصنع. جيد جدًّا للرئتين، ولا سيَّا في الشتّاء و... "،
(الا داعيَ هذا)، تقول جوان على عجل. (أشُكركُ ولكن لا داعيَ هلذا .")
 المدفأة، على ملاقط النار، على بُسُط البِدران الملونة التي يظهر عليها رسم

 شيء لا يطاق بالنسبة إليها في رؤية ربيبتها تعيش في منزل فاخر كهذا. كأنها تتبع قطار أفكارها، تقول جوان: "وكيف حال زوجك؟") تنظر آغنس لـظة إلى زوجة أبيها قبل أن تجيب: (أحسب أنه على ما يرام.") (أما زال المسرح يبقيه في لندن؟"

تشبك آغنس يديها في حِجْرِها وتبتسـم لجوان قبل أن تومئ برأسها. (يكتب إليك كثيرًا، على ما أظن؟؟"

تشعر آغنس بتبدُّل طفيف داخلها، إحساس دقيق، كأن حيوانًا صغيرًا جزِعَا يدور حول نفسه. تقول: (ابطبيعة الحال.)"

لكنَّ جودث وسوزانا تفضحانها. تلتفتان لتنظرا إليها، نظرة سريعة، سريعة جدَّا، كأنها كلبان ينتظران إشارة من سيِّدهما.

 منذ سنوات خلت في ساحة السوق: إنَّ جوان تحب الر الرفقة في في استيائيائها الدائم.

 كحاولاتٍ العيش في أفضل حال كمكن في ظل غيابِ كبير مشتِّت للانتباه كهذا؟ ما الذي تعرفه جوان؟
الحقيقة أنَّ زوج آغنس لم يكتب منذ أشهر عدَّة سوى رسالتين، إحداهما



 يفعله، ولِعِ ملم يكتب؟

تشبك آغنس أصابعها وتدسُّها في أثناء مئزرها. ا(كاتَبَنا قبل أسبوع أو نحو ذلك. كتب إلينا إنه مشغول جدًّا، إنهم يعدون مسرحية هزلية جديدة
"....و

تقاطعها جوان: (امسر حيته البِديدة ليست هز لية قطعًا، لكنني أتوقَّع أنك

تصمت آغنس. الحيوان داخلها يتلوَّى مضطربّا، ويشرع في خدش أحشائها بمخالبه الإبريَّة.
"إنها مسرحية مأسوية"، تستأنف جوان حديثهها، وتفترُ عن أسنانها

 من أنك رأيت إعلان المسر حية. لعلَّه أرسل إليك واحدًا . الجميع في البلدة
 أن لديك واحدُا، لكنتي جلبته معي على أية حال لأجلك."
تقف جوان وتسير في الغرفة، بأقصى سرعة. تُسقط ورقة متغضِّنة على حجر آغنس.

تنظر آغنس إلى الور قة ثم تأخذها بإصبعين وتسوِّيها على مئز رها الملطُّخ




 بوقت قصير، قبل عودة زوجها ليحمل الرضيعين على حجره.

لا تستطيع آغنس فهم ما يعنيه هذا، ما يكدث. كيف يكو يكون اسم ابن ابنها على

 رجلًا، لكنه مات. هو نفسه، ليس مسرحية، ليس قطعة ورق، ليس شيئًا

يمكن التحدُّث عنه أو تمثيله أو عرضه. مات. زوجها يعرف هذا، جوان تعرف هذا. لا تستطيع أن تفهم.
تحسُّ بجودث وهي تميل على كتفها قائلة: ماذا، ما هذا؟ و قطعًا لا تستطيع قراءة المروف، لا تستطيع ربط بعضها ببعضها الآخر لتفهمها -غريب أنها لا


 آغنس، لكن آغنس لا تفلتها، محال أن تفلتها، ليس تلك الور قة، ليس ذلك الاسـم. جوان تنظر إليها، فاغرة الفم، وقد أدهشها الما المنعطف الذي التخته زيارتها. من المليٍ أنها قلَّلت من شأن تأثير إعالان المسر حية، لم تفكِّرِّ في أنها قد

 من إعلان المسرحية، على الرغم من الاسمه، على الرغم من كل شيء، تستطيع آغنس أن تتبيَّن الاهتحام الز ائف في صوت جوان وني وني تودِّعهن جميعًا.

إنها أول مرَّة في حياة آغنس تلزم خلالها الفراش. تذهب إلى غرفتها، وتستلقي ولا تنهض لتناول الوجبات، ولا لاستقبال الزائرين والمرضى الذين يطرقون الباب البانبي. لا تغيِّر ثيابها، بل ترقد هناك الك فوق الأغطية.
 ور قة إعلان المسرحية مطويَّة بين يديها.

تصلها أصوات الشُارع في الخارج، ضجيج البيت، وقع أقدام الحنادمات

ذهابًا وإيابًا في الرواق، أصوات بتَيها المهموسة. تبدو كأنها تحت الماء وجميعهم فوقه هناك، في الهواء، ينظرون إليها.
في الليل تنهض من فراشها وتخرج. تجلس بين أطراف قُفْرِها المنسو جة


تبدو هلا أبلغ لغةٌ وُجِدَت وأفصحها وأكملها.
مستشيطةُ غضبًا، تَلس سوزانا إلى منضدتها وأمامها ورقة فارغة. كيف أمكنك فعل ذلك؟ تكتب إلى أبيها. لماذا، كيف أمكنك ألَّا تخبرن؟ تحمل جودث أطباق حساء إلى سرير أمِّها، باقََ خزامى، وردةً في إناء، سلَّةَ جوز طاز ج غير مقشَّرُ

تأتي زوجة الحبَّاز. تجلب أرغفة خبز، كعكَا بالعسل. تتأثر برؤية مظهر

 غريب الأطوار، تعلمين هذا . لا تقول آغنس شيئًا، بل تحدِّق إلى بساط سقف
 „ألا تتساءلين عتَّا يمكن أن يكون داخلها؟" تسأل زوجة الحبَّاز قاطعةً كسرة من الحبز لتناولها آغنس.
( داخل ماذا؟") تقول آغنس متَجاهلة الحبز، لا تكاد تسمع. تدفع زوجة الخبَّاز كسرة الخبز بين أسنانها، وتَضغ، وتبلع، تقطع كسرة أخرى قبل أن تجيب: (المسرحية.)"

تنظر إليها آغنس، أول مرة.

إلى لندن، إذًا.
لن ير|فقها أحد، لا ابنتاها، ولا صديقتها، ولا أخواتها، ولا أصهارها،
ولا حتى بارثو لوميو .

تؤكِّد ماري بأنه جنون، قائلةً إنَّ آغنس ستُهاجَم في الطريق أو تُقْتَل في فراشها في نُزُل ما على الطريق. تشُرع جودث بان بالبكاء بسبب هنا هنا الأمر،

 يداها في حجْرِها، كأنها لا تستطيع سماع هذه الكلل|ت. (اسأذهب")، هو كل ما تقوله. أُرسِل في طلب بارثولوميو. يدور وآغنس عدة مرات حول الحديقة. يمرَّان بأشجار التفاح، وأشجار الكمشرى المُترشّة، وقُفْر النخل، وأحور واض


غرفة سوزانا.
تندسُّ يد آغنس في ذراع شقيقها المنحنية. مُنكَّسا الرأس. يتو قَّفان لـظةً قرب غخزن الجِعة، كأنها يعاينان شيئًا على المسار، ثمّ يواصلان سيرهما . (استصغي إليه)"، تقول ماري، صوتها أشد حزمًا ما تشُعر . "لن يسمح لما

بالذهاب أبدًا."
تضع جودث أصابعها على اللوح الزجاجي الرطب. كم يبدو سهلا

طمسهـا بإبهام.
عندما يصفق الباب الخلفي، يسرعن إلى الطابق السفلي، لكن ليس هناك إلَّا بارثولوميو في الرواق، يعتمر قبعته ويهمُّ بالانصر افـ الطـي

تقول ماري: "وإذا؟؟")
يرفع بارنولوميو وجهه لينظر إليهن على السلالم.
"هل أقنعتها؟؟"
("أقنعها بجاذا؟"
"بألًّا تذهب إلى لندن. بأن تكفَّ عن هذا الجلنون."
يسوِي بارثولوميو مقدمة قبعته. يقول: ا"سنغادر في الغد، عليَّ تأمين
حصانين لنا.")
تقول ماري: (اأستمحيك عذرًا؟") وتبدأ جودث بالبكاء مرة أخرى، وتشبك سوزانا يديها قائلة: (النا؟ هل ستذهب معها؟")
(اسأذهب.")
تحيط به النسوة الثلاث، كغيمة تلتف حول القمر، يغرقنه بالاعتراض
 (امأراكنَّ غدًا في الصباح الباكر")، ثم يخطو خارجُا إلى الشارع.

إن لم تكن آغنس فارسةُ متحمِّسة فهي فار سة قديرة. تحب الحيو انات بـا با


المتسارعة تدوِّخها، حر كة كائن آخر تحتها وارتفاعه، صرير السرج الجلدي،
 تنفقها على ظهر الحصان قبل أن تبلغ لندن.

يصر بارثولوميو على أن الطريق التي تعبر أكسفورد أأمن وأسرع، قال له


 مسلك طائش في القفز عاليًا إذا ما صادفوا طائرُا. يبيتان الليلة في نُزُل في أكسفورد، لا تكاد آغنس تنام بسبب أصوات الجرذان في المدران وشخير شخص ما في الغرفة المجاورة.

في منتصف صباح اليوم الثالث من الرحلة، تعاين في البداية الدخان، كقطعة فاشُ رمادية ألِقِيَت على حفرة. تلك هي المدينة، تقول لبارئولوميو، ويومئ بر أسه. وهما يقتربان، يسمعان دوي الأجراس، يشتَّانّان رائحة المدينة -رائحة خضروات رطبة، حيوان، زيزفون، وأثشياء أخرى لم تستطع آغنس
 النهر خلالها وتسحب الغيوم خيوطَ الدخان منه.

يمتطيان الحيل عبر قرية شفردز بُشُ، التي يدفع اسمُها بارثولوميو إلى
 تايبرن يميل بارثولوميو فوق سرج حصابنه ليسان
 سؤالمما، وشاب يضحك، ويعدو متخطيًا عتبة باب بقدمين حافيتين

جريكتين.
في اتجاه هولبورن، حيث الشُوارع أضيق وأشد سوادًا، لا تستطيع آغنس

احتلال الضوضاء والرائحة النتة. في كل مكان توجد متاجر وساحات



 قبل أن تشيح بنظرها. شباب، تحسب أنهم متدرِّبون، يقفون خارج المّا المتاجر،


 رائحة رؤوس الملفوف والجلد المحترق والعجين والقذارة فيُ الشُارع تملأ
 يده ليمسك بالرَّسَن كي لا يفتر قان.
تبدأ الأفكار بالتز احم في رأس آغنس وهي تتطي جو ادها قرب شُقيقها:



لماذا أتينا، كان هذا جنونًا، جنوني أنا، كله خطأيلا أنا.
عندما يصالان إلى ما يحسبان أنه أبرشيته، يسأل بارثولوميو بائعة كعك
 تبعدها عنها مبتسمةً فتبدو أسنانها المتباعدة، وتخبر هما بأن يذها الاتجاه، ثم في ذالك الاتجاه، ويسيران في طريق مستقيم، ثم ينحرفان إلى منعطف حاد قرب الكنيسة.

تمسك آغنس بلجام حصانها، وهي تجلس مستقيمة على السرج. ستفعل أي شيء لتتمكَّن من التَّرُّل، لتبلغ رحلتها منتهاها. يوجعها ظهرها، الِّا

قدماها، يداها، كتفاها. إنا عطشى، جائعة، ومع ذلك هي هنا الآن، توشك

 عتبة بابه فحسب؟ كانت هذه فكرة رهيبة، خطة مروِعة. تقول: (بارثولوميو"، لكنه كان قد ترجَّل أمامها، وربط حصانه إلى عمود، وسار إلى باب بيت.

تناديه مرة أخرى، لكنه لا يسمعها لأنه يطرق الباب. تشعر بقلبها يخفق بشدة بين ضلوعها. ماذا ستقول له؟ ماذا سيقول لهـ؟؟ لا تستطيع أن تـذكَّر

 في بعض الأماكن. الشارع ضيق، والبيوت الميوت يميل بعضها على بعضها الآخر .
 طفلان يلعبان لعبة بحبل طويل.

غريب أن تفكر في أن هؤلاء الناس يرونه كل يوم، وهو يأتي ويذهب؛ وهو يغادر المنزل في الصباح. هل يبادلمم الكلام؟ هل يأكل في بيوتهم؟ تُفتْحَ نافذة فوقها، ترفع آغنس وبارثولوميو أنظارهما. إنها فتاة في التاسعة أو العاشرة من عمر ها، شعرها مفروق بعناية على جانبي وجها وتحمل رضيعًا على خصرهـا.
ينطق بارثولوميو باسم زوج آغنس وتهنُّ الفتاة كتفيها، وهي تهزه هز الطفل
 يشير بارثولوميو بهزَّة من رأسه إلى أنها يجب أن تذهب ويبقى هو في الشارع. يأخذ بلمام حصانها وهي تتّجه إلى الداخل.

السلالم ضيقة وتر تَبف ساقاها وهي تر تقيها، ربا من الركوب الطويل على ظهر الحصان أو من غرابة الأمر كلِّه، لا تعرف، لكن عليها أن تستند إلى الدَّرابزين.
 تتخلَّلَ عُقَد. تَدُّ يدها وتطرقهـ تُناديه باسمه. تنادي مرة أخرى.
لا شيء. لا رد. تلتفت لتنظر أسفل السلالم وتكاد تهبطها. لعلَّها لا ترغب
 الأخرى، إلى نسائه الأخريات؟ قد تكون هناك أشياء لا ترغب في معرفتها.

تعود، ترفع المزلاج وتدخل . للغرفة سقف منخفض مائل إلى الداخل من جميع الزوايا. ثمَّة سرير منخفض، مدفئ


 الكتابة صُفَّت إلى جانب ثلاثة كتب أو أرى أربعة، غلَّفها بيديه. تتبيَّن العُقَدَ والحياطة التي يغضِّلها. ثمَّة ورقة و حيدة أمانما أما المقعد.

 آخر يأتي إلى هنا أبدًا، لا أحد آخر يرى هذه الغرفة أبدًا. كيف يمكن أن يعيش هنا الرجل الذي يملك ألكا أكبر بيت في ستر اتفرد إلى إلى جانب العديد من

تلمس آغنس السترة، الوسادة على السرير ـ تدور حوالي الغرفة لتستوعب الأمر كلَّه. تسير نحو المنضدة وتنحني على الور قة، والدم يضج فير الور رأسها. في

عزيزتي،
تكاد تتراجع، كأنَّ شيئًا حرقها، تمّ ترى في السطر التالي:
آغنس
لا شيء آخر، كلمتان فقط، ثـم فراغ.
ماذا كان سيكتب إليها؟ تضغط بأصابعها المساحة الفارغة في الصفحة، كأنها تحاول اكتشاف ما كان يمكا المكن أن يقوله، لو أمكنه ذلك. تـتحسَّس سطح الورقة المحبَّب، خشُب المنضدة الذي أدفأته الشُمس، تَرِّر إبهامها على الحروف التي تشكًّل اسمها، مستُعرة سِنَّا الريشة الدقيقَ.

يربكها نداء، صياح. تنتصب واقفة، رافعة يدها عن الصفحة. إنه بارثولوميو، يصيح باسمها.

تسير في الغرفة، تخرج من الباب، وتهبط السلالم. شققيقها يتظر ها أمام

 هبوط الليل .
تنظر آغنس إلى المرأة التي ما زالت متكئة على إطار الباب. تهنُّ رأسها
 بيدها. ((في الجانب الآخر من النهر . هنالك. هناك سيكون.")

تتوارى داخل بيتها وتصفق الباب.
تنظر آغنس وبارثولوميو أحدهما إلى الآخر لـظةً. ثم يذهب بارئولوميو لجلب الحصانين.

الجارة التي كانت واقفة عند مدخل الباب على صواب: إنه، مثلم) توقَّعت،
في المسرح
يقف في حجرة الملابس، خلف منصة الموسيقيين مباشرة، في فجوة صغيرة تفتح على المسرح كلِّه. يعرف الممثلون الآخرون عادته هذه ولا يمظظون أزياءهم وأدواتهم هناك أبدًا، لا يشغلون المساحة المحيطة بتلك النافذة أبدًا.

يعتقدون أنه يقف هناك ليراقب الناس وهم يتو افلدون. يحسبون أنه يحب تقييم عدد القادمين، كيف سيكون عدد الجمهور، كم الإيراد.

لكنَّ السبب ليس هذا. بالنسبة إليه، هذا أفضل مكان يكون فيه قبل
 مستمر، والممثلون الآخرون خلفه يتحوَّلون من رجال إلى عـلم عفاريت أو أمراء أو جنود أو نساء أو وحوش. إنه المكان الوحيد الذي يكون فيه وحيدًا في حشد كهذا. يشُعر كأنه عصفور فوق الأرض، لا يستقر إلا في المواء. إنه ليس في هذا المكان بل فوقه، منفصل عنه، يراقبه. يذكِّره بالعوسق الذي اعتادت زوجته تربيته، وبالطريقة التي يبقي فيها نفسه في التيار العالي، فوق قمم الأشجار، منبسط الجناحين، ناظرُا إلى الأسفل إلى كل ما يكيط به. ينتظر، وكلتا يديه تسسان بعتبة الباب العلوية. خلفه، بعيدًا تحته، يتجمَّع الناس. يستطيع سماع صياحهم، غمغمتهم، صراخهمه، تحياتهم، طلبهم المكسَّرات أو الحلوى، جدالمم الذي يتشُكَّل سريعًا ثم يتلاشى. من ورائه يأتي صوت اصطندام، سِباب، انفجار ضحكّ بقدمي شخص آخر . ثمَّة مزحة بذيئة عن سقوط، عن بَكَارة. مزيد من

الضحك. شخص آخر يأتي صاعدًا السلالم، سائلًا، هل رأى أحد سيفي، لقد أخعت سيفي، أي ابن عاهرة فيكم أخذه؟



 خوذة تثبَّت على رأسه، ملاءة توضع حول كتفيه. ثم سينتظر، سيصني، متتبِّعًا السطور إلى أن يسمع إشمارته، ثم سيخرج إلى الضوء، ليسكن هيئة شخص آخر، سيجذب الهواء إلى صدره، سيقول كلملته.

لا يعرف، وهو واقف هناك، إذا كانت هذه المسر حية الجديدة جيدة أم ليست كذلك. في بعض الأحايين، عندما يصغي إلى فرقته مردِدةً السطور، يكسب أنه اقترب مانا يريد أن تبدو عليه المسر حية، وفي أحيان أخرى، يشُعر بأنه أخطأ المدف تمامًا. إنها مسرحية جيدة إنـا إنها سيئة، إنها في مكان ما بين هذا وذاك. أنَّى للمرء أن يعرف؟ كلم انل ما يمكنه فعله هو أن يكتب كللمات


 تتحرَّك فيه -هذه المسرحية أكثر من أية مسرحية أخرى كتبها- كالدَّم في

يلقي النهرُ شباك ضبابه الواهنة. يمكنه أن يشـَّ رائحة النهر في النسيمَ أبخر ته الرطبة والمثقلة برائحة العشب تندفع نحوه.
لعلَّ السبب هو هذا الضباب، هواء النهر الثقيل هذا، لا يلا يلرئ هذا اليوم يشعره بالضيق. يملأه قلق ما، توجُس ما، كأن شُينُا آت إليه. أهو لـو

العرض؟ هل يشعر بأن خطأ ما سيعتريه؟ يعبس، يفگٌ مستعيدًا في رأسه لحظات يشعر فيها بأنه لم يتدرَّب عليها جيدًا أو بأنها سيئة الإعداد. ليس

دفعهم إلى الأمر، مرارًا وتكـرارًا.
 من تصفية حساب في انتظاره، ومن ثمَّ عليه التَّلُّتُ باستمرارْ يرتعشُ، على الرغم من الحرارة وضيق الغرفة. يمرِّر يديه خلال شُعره، يشدُّ قرطي أذنيه المدوَّرين.
فجأةٍ يقرِّر أنه سيعود الليلة إلى غرفته مباشرة. لن يذهب لاحتساء الشُراب مح رفاقه. سيذهب مباشرة إلى مسكنه. سيوقد شمععة، سيبري


 بين يديه. سيخبرها بهذه المسر حية. سيخبر ها بالألمر كالِّه. الليلة. إنه على يفين

من ذلك.

في منتصف الطريق على الجسر تفگِّر آغنس في أنها لا تستطيع الاستمرار.


 الأبنية تلقي بظلالها على الجسر، فيبدو في بعض الأحيان مظلِّلًا تَامًا، كأن

الأبنية غارقة في الليل. يظهر النهر لهما كوميض بين الأبنية، وهو أوسع،



عند كل عتبة ومتجر، يصيح بهل الباعة وينادون، راكضين إليها بقهاش

 كحاله دومُا، لكنها تشعر بأنه منزعج من هذا كلِّه مثلها. تغمغم له وهما يمرَّان بها يبدو كومة غائط، "(ربا) كان يجدر بنا أن نأخذ قاربُا.)

ينخر بارثولوميو . "ربها، لكنتا بعد ذلك قد...." يتوقَّف فجأةً، فتختفي الكلمات قبل أن يتمكَّن من قولها. (الا تنظري")، يقول ناظرًا إلى الأعلى، ثـم

مرة أخرى إليها.
تتَّسع عينا آغنس، مستمرةً في النظر إليه. تهمس: (اما الخطب؟ أهو؟ هل رأيته؟ أهو مع شخص ما؟"

يقول بارثولوميو، غختلسُا نظرة أخرى إلى ذلك التيءيء أيًّا كان. (الا، إنه...
لا تهتمي. فقط لا تنظري."
لا تستطيع آغنس تاللك نفسها. تلتفت وهي على سرج حصانها وترى: سُحُحبا رمادية متدلية، تختر قها أعمدة طويلة ترتعش في النسيم، على قممها أنياء تبدو لحظةٌ مثل أحجار أو رؤوس لِفْت. تنظر إليها بطرف عينها. إنها سوداء، شعثاء، متكتِّلة على نحوِ غريب. تبدو في نظر آغنس كأنها ترسل عويلُ واهيًا غنوقُا كعويل حيوانات عالقة في مصايد. ما عساها نـا تكا


عفورة حيث كانت هنالك عيون ذات مرة.(1)
تفلت صيحة، تلتفت إلى شقيقها، ويدها على فمها.
هيزُّ بارثولوميو كتفيه. (قلت لك لا تنظري."

عندما يبلغان البحانب الآخر من النهر تُيل آغنس على خُرْجِها وتسحب إعلان المسر حية الذي أعطتها إيَّاه جوان.

ذلك، مرة أخرى، اسم ابنها والحروف السوداء، مرتَّة في تسلسلها، صادمة كا رأتها في المرة الأولى.

تبعد الورقة عن نظرها وتمسكها بقوة، وتلوِّح بها للشخص التالي الذي
 ورداء مُلقْقى على كتفيه - إلى شارع جانبي. اذهبا في هذا الاتجاه، يقول، ثـم


تعرف المسرح من وصف زوجها: مكان خشّبي دائري إلى جوار النهر.



 حتى تعود. أتفهم؟ وجهه قريب جدًّا من وجهها. يبدو أنه ينتظر ردًّا ما، ولذا (1) تقصد الكاتبة رؤوس الخونة والمتمردين النين كانوا في القرن السادس عشتر يُعْدَمون عـند
 المــر الجنوبي.

تومئ آغنس برأسها. تخطو بعيدًا عنه، داخل الأبواب الكبيرة، تدفع بنسًا.



 تندفع من طرف إلى آخر .
تندس آغنس بين الأكتاف والأجساد، رجالًا ونساء وناء، أحدهم يكمل

 قدر المستطاع من المنصة.
من جميع الجهات، تتدافع أجساد ومرافق وأذرع. المزيد والمزيد من







 للإمساكُ بها، على نحوٍ عابث وربـا بالـدافع الجوع، فيسدِّد رجل الفطيرة إلمى كل

 به بائع الفطائر من خناقه، لكن الر جل يوجِّه لكمة إلى ذقنه. ينز لان بحدَّة إلم

الأسفل فيبتعهه| الحشد، وسط مزيد من الهتاف والضهجيج. المرأة التي إلى جانب آغنس تهز كتفيها وتكشُّر لها عن أسنان سوداء
 وبالأخرى يكمل ما يبدو لآغنس عظمة ساق ضأن، يعضُّهـا بشهيَّة لا مبالية وعديمة الحيوية. ينظر إليها بعينين خاليتين من أي تعبير والعظمة بين أسنانه

الصغيرة الـلادة.
ضوضاء شديدة مفاجئة تجعل آغنس تقفز . أبواق تدوِّي من مكان ما. يشتد لغط الحُشد ويتَّحد في هتاف أجشَ يرفع الناس أذرعهمّ، تصفيق غير منتظم، هتاف كثير، صفير حاد. من وراء آغنس، تأتي جلبة فظة، سِباب،
صياح يكثُ على الإسراع، حبًّا في الرَّبّ.

الأبواق تكرِّر لِنها، بلازمة دائرية، النغمة الأخيرة متدة وثابتة. صمتٌ يخيِّم على الحشد، ويصعد رجلان إلى الحشُبة.
تطرف عينا آغنس. الحقيقةُ أنها جاءت لتئاهد مسرحيةً انحرفت عنها بعض الشئ. لكن ها هي ذي، في مسرح زو جها، وها هي ذي المسر حية. يقف مثلان على منصة خسُبية ويتبادلان المديث، كأن لا أحلد يشاهدهما، كأنها وحدهما تمامًا.

تستمع إليه|، تصني بانتباه. إنها منغعلان، متوتران، ينظران حولهما، مسسَين بسيفيهل|. من هناك؟ يصيح أحدهما بالآخر. أظهِر نفسك، يردُّ الآخر صائحا. يصل مزيد من الممثلين إلى المنصة، جميعهم متوتر، جميعهم متحفِّز .
لا يسعها إلا أن تلاحظ أنَّ الحشد حولا سا ساكن تامًا. لا أحد يتكلَّمَ.


ولَّلَ كل ذلك الصخب والصفير والشُجار ومضغ الفطائر وحلَّ محلَّه جمع
 جميعًا أحجارًا

أمَّا الآن وقد أصبحت هنا والمسرحية قد بدأت، فإن الإحساس بالغرابة

 إذًا، تفكِّر . أرِني ما فعلت ادران.

يتحادث الممثلون على المنـبة. يومئون ويشيرون ويتبخترون جيئة
 ثم يعود دور الأول. تشاهد، حائرة. توقَّعت شيئُا مألوفًا، شيئٌا عن ابنها عن أي ثيء آخر ستكون المسر حية؟ ما هذه إلا عن أناس في قلعة، في برج، يتجادلون في لا شيء
يبدو أنها الوحيدة التي أعُفِيت من رُقْيَة المُبُعوذ. لم يميَّ : السحر . تشُعر
 هذه الحوارات، لكن ما علاقتها بابنه|؟ تريد أن تصرخ بالأشَهاص الألـو الذين
 كانه هو. إياكم أن تَجرؤوا على نطق اسمهـ.

يستولي عليها إرهاق شـديد. تحس بألم في ساقيها ووركيها من الساعات الطويلة التي أنفتتها على صهوة الحصان، من انعدام النوم، من الضوء الذي الذي

 أطول. ستنصرف ولن يكون زو جها بأحكم منها.

فجأةٌ، يقول الممثل على الحشبة شُيئًا عن مشَهد مروِّع، فيتسلَّل إدراك ما إليها. ما يبحث عنه هؤ لاء الرجال ويناقشّونه ويتظرونه شبح، طيف. يريدونه ولكنهم يخشونه في الوقت نفسه.

 تريد أن يفوتها صوت.

عندما يظهر الشُبح، يسري شههيق جماعي بين المجمهور. لا تجفل آغنس.



تراقبه بجفون ضيقة.
عينها على الشُبح: الطول، حركة الذراع تلك، الكفُّ المدوردة بانحناء

 مروِّع، لـيته رمادية، يتدرَّع درعًا ويعتمر خوذة كأنه سيخوض معر كة، لكنـها
 تفكِّر: حسنُّا، والآن. ها أنت ذا. ما الذي أنت بصدده؟

كأن أفكارها ترسل شعاعًا إليه، من عقلها إلى عقله، عبر الحشد -الذي
 الحوذة مفتو حة والعينان تحدِّقان فوق رؤوس الجمهور . أجل، تقول له آغنس، ها أنا ذي. وماذا الآن؟

ينصرف الشبح. يبدو أنه لم يعثر على ما كان يبحث عنه. تسري غمغمة

خائبة الأمل بين الجمهور. الرجال الذين على الحنُبة يستأنفون الحديث. تحرِّك آغنس قدميها، رافعةً نفسها على أطراف أصـابعها، متسائلةً متى سيعود الشّبح. تريد أن تبقى ناظرة إليه، تريده أن يعود، تريده أن يوضِّح نفسه. عندما تَدُّ رأسها لتتجاوز رأس الرجل الذي ألدي أمامها وكتفيه تدوس عن
 ويسقِط الطفل الذي على كتفيها عظمة الضأن. تعتذر آغنس مسكةً بمرفق المرأة لتثبت، وعندما تنحني لاستعادة العظمة تسمع كلمة من الحـُبـبة تجعلها $\ddot{\sim}$ تنتصب واقفة فتنزلق العظمة من بين أصابعها. t.me/soramnqraa هاملت، قال أحد الممثلين.

سمعت الاسم، واضحًا ورنَّانًا مشل رنين جرس بعيد.
ذاك هو مرة أخرى: هاملت.
تعضُّ آغنس شفتها حتى تتذوَّق طعم دمها. تضم يديها معًا.
إنهم يتلفظون بالاسم، هؤ لاء الرجال هناك على المشّببة، يمرِّرونه بينهمه،

الشبح، الرجل الميت، الجسد الر احل.

أن تسمع ذلك الاسم خارجُا من أفواه أناس لا تعرفهم ولن تعرفهم أبدُا، وأن يُستخدم لملك عجوز ميت، فإنه أمر لا تستطِيع آغنس فهمه. لماذا يفعل زوجها هذا؟ لماذا يتظاهر بأنَّ الاسم لا يعني له شيئًا، بأنه حروف بجموعة فحسب؟ كيف أمكنه سرقة هذا الاسم، تُم تجريده من كل ما ما يمويه
 وكتابته على صفححة، قاطعًا صلته بابنه|؟ لا معنى لمذا. إنه أمر يِيز قلبها،

ينزع أحشاءها، يهدِّد بفصلها عن نفسها، عنه، عن كل شيء كان لما، عن كل شيء كانا عليه. تفكِّر في تلك الرؤوس المسكينة، في أسنانها البادية للعيان،



وتميل، بحسرتها البكاء والمهدورة.
ستنصرف. ستغادر هذا المكان. ستجد بارثولوميو، ستمتطي ذلك الحصان المنهك، وتعود إلى ستراتفرد وتكتب رسالة إلى زوجها قائلة: لا



من الكلمات في عرض مسرحي فارغ.

 إعلان المسرحية قد يكون وسيلة له لنقل شيء إليها. قد تكون إلشار إلـارة من



 يرتدون أزياء. كانت تلاحق وهمُا، سرابًا، طوال هذا الوا الوقت.

 ربطه. ثمه، لا، إنه رجل . ثمه، لا، بل فتى، وسط بين رجل وصبي وصبي. يبدو الأمر كأنَّ سو طُا فُرْقِ بقوة على الِلمد. شعر الصبي أصفر ينتصب

أعلى جبهته، مشيتة وثَّابة متعثُرَة، طريقة رفعه رأسه بَرِمة. تتدلَّى يدا آغنس. ينزلق الشال عن كتفيها لكنها لا تنحني لالتقاطه. تثبِّت نظرتها فيا في هذا الصبي، تحدِّق وتحدِّق كأنها لن تبعد نظرها عنه أبدًا. تشعر بأن الهواء يفرغ

 ثم تشعر بحرارة شُديدة، ييب أن تغادر، ستقف هنا إلى الأبد في هذه البقعة. عندما يخاطبه الملك قائلًا: "هاملت، يا بُني")، لا تفاجئها الكللمات. قطعًا


في هذه السنوات الأربع السالفة، وها هو هو ذا.
إنه هو. ليس هو. إنه هو. ليس هو . تترجَّح الفكرة مشل مطرقة داخلها. ابنها، هامنتها أو هاملتها، ميِّت، مدفون في فناء الكنيسة. مات عندما كان
 عن الطوق ويوشك أن يصبح رجلُا، على المُشبة، مئلما سيكون الآن، لو كان حيَّا، يمشي مشية ابنها، يتَكلَّم بصوت ابنها، يقول كلمات كتبها له أبو ابنها. تضغط جانبي رأسها بيديها. هذا كثير جدًّا: ليست على يقين من قدرتها
 قد تتلاشى في بحر الرؤوس والأجسساد هذا، لترقد على التربة المرصوصة، لتدوسها مئات الأقدام.
إلا أنَّ الشبح يعود بعد ذلك ويكلِّمه هاملت الصبي: إنه مذعور،

 تعزِّيه وتواسيه، ستفعل ذلك حتى إذا كان هذا آخر ما تفعله.

هاملت الشُاب على الخُشُبة يصغي إلى هاملت العجوز، الشُبح، وهو

 بأحد البراجم نفسها عند سم|عه شيئًا لا يفقهه من فوره. كيف يمكن ذلك؟ لا تفهمه، لا تفهم أي شيء منه. كيف يعرف هذا الممثلُ، هذا الشـابُّ، أن يكون ابنَها هامنت وهو لمُ يره ولم يلتقهِ قططُّ؟




 عندما أتقن الصبي ذلك، عندما أتقن المثُية في البداية، التفات الر الرأس المفجع

 ينتصب، هكذا تُمًا؟؟

هنا على هذه الحخشبة، هاملت شخصان؛ الشـاب حيَّا، والأب ميِّاًا. إنه حيٌّ وميِّتٌ في الوقت نفسهه أعاده زو جها إلى الحياة على النحو الو حيد النـي الذي



 ترى آغنس أنه فعل ما يتمنى أيُّ أب أن يفعله، أن يستبدل معاناته بمعاناة طفله، أن يحلَّ حعلَّه، أن يضحِّي بنفسه حتى يعيش الصبي.

هذا كلُّه ستقوله لزوجها في ما بعد، بعد أن تنتهي المسرحية، بعد أن يخيِّم الصمت الأخحير، بعد أن يهبَّ الميت ليتخذ مكانه في صف الممثلين على طرف المُشبة. بعد أن ينحني زوجها والصبي شابِيكي الأيدي مرارًا مواجهَهِن عاصفة التصفيق. بعد أن تُهْجَر المُشبة ولا تعود بر جَا ولا مقبرة ولا قلعة. بعد أن يأتي ليجدها، شاقًّا طريقه بين الحشود، وجهه ما زا زال مبقَّعًا بآثّار
 الجلدي. بعد أن يقفا معا في دائرة المسرح المفتوحة حتى تصبح خالية كالسماء

فوقها.
أمَّا الآن فهي تقف في مقدمة الحُشد مبانُرة، عند طرف الحشنبة، تَسك



تَدُّ يدها، كأنها تعترف بهلا، كأنها تستشعر المواء بينهم هم الثلاثة، كأنها تودٌّ اختراق المدود بين الجمههور والممثلين، بين المياة الواقعية والمبر حية.

مستعدًّا للخروج من المثهد، يدير الشبح وجهه نحوها ينا ينظر مبانرة إليها، ملاقيًّا نظر تها، ويقول كلماته الأخحرة:
"تذكَّرني."

ملحوظة الكاتبة
 وورِكثر، في صيف عام 1596 . لقد حاولتُ، حيثّا أمكا المكن، التزامَ امَ الحقائق التاريخية الشخيحة المعروفة عن هامنت المقيقي وعائلته، لكنني غيَّرت أو أو حذفت بعض التفاصيل، الأسماء، على وجه المصوص.


 أبيها، ولا توجد أدلة كافية لدعم أيّيّ من النظريتين أو دحضهـا .
 (وكذلك شمقيقتها الأخرى التي ماتت قبلها)، وقد منحتُ نفسي خُريَّة تغيير
 آنذاك، قد يُربك قُرَّاء رواية.

كان هناك مرشدون في أمانة اششكسبيرز بيرث پبليس ترست وShakespeare’s Birthplace Trust
 أنهم قد عاشوا في البيت الصغير المجاور. في كلتا الحالين، كانت العائلتان

وأخيرِّا، لا يُعرَف سببُ وفاة هامنت شكسبير: دفنه مقيَّد في السجلات
 السادس عشر، لم يأتِ شكسبير على ذكره ولا مرةٌ واحدة في أيٍّ من مسرحياته أو قصائلده. طالما تعجَّبت من هذا الغياب الِّبر ومن أهميته الممكنة، وما هذه الرواية إلَّا نتاج تأملاتي المتو اضعة.

383

"هامنـت" روايـة مؤثـرة تسـتقي مادتها مـن قصـة غـير مطروقـة في حيـاة شكسـبير في القـرن الســادس عـشر. قصـة مـوت ابنـه هامنـت في الحاديـة عـشرة مـن عمـره، وعـلم إثـره كتـب رائعته الأسوية "هاملت". تبـدأ لغـة الـسرد بسـيطة وقصـيرة الجمـل كأنهـا تُحـكى لطفـل، ثـم تقّعقـد مـع تعقيـد الأحـداث وتصاعدهـا وتشـابك علاقـات الشـخصيات بعضها ببعض. اللغـة شـائقة وشـفافة أشـبه بحلـم يُنسـج، وهـي قريبـة إلى روح عصرنـا لا تنغمـس في معجـم مفـردات قديــة مـنز القـرن الســادس عشر إلا عند الضرورة.
"علاقـة أوفـارل باللغـة علاقـة لحنيـة. ثـــة إِيقـاع شـعري في كتابتهـا وغنـى في وصفهـا العـام الطبيعـي، إذ يـكننـا شـُمُ رائحـة الجلـود المختلفـة في معمـل صانـع القفافيـز، وأريــج التفـاح
 وإذ يتكشًّف الكتـاب صفحـةً صفحـة فإنـه يحمـل القصـة إلى خاتَـة مجلًّلـة بالرفـق ومفعمـة
 تحظى بشيء من العزاء، بشيء من الشفاء."
غيرالدين برُوكس، صحفية، مراجعات الكتب بصحيفة نيويورث ثايـز
"تحفـة، تسـتعرض "هامنت" بجـلاء حيـاة الأمومـة الشـديدة التُّغيُّر في مراحلها العديـدة، مـن
 نتوقعهها من أوفارل."

الإذاعة الوطنية العامة
"هـذه الروايـة اهباضيـة بِراعـة تشريـحُ للحـزن. فقـط عندمـا يبـــو أن الجـزء الثـاني سـيتحول

الملحق الأدي بصحيفة التايْز

## telegram @soramnqraa

