
قـَّهُة حَيـاتـين كيلر

انفم لـ مكتبة .. اعسح الكود telegram @soramnqraa


> عنوان الكتاب: قِصُةُ حَياتِي
> مع خَطاباتها بين عامَيْيَ (1887-1901)

> The Story of My Life
> HELEN KELLER المؤلفة: هيلِين كيلر
> ترجمة: باسم محمود
> مراجعة لغوية: محمود شرف

## 

فطعة رقم 7399 ش 28 من ش 9 - المقطم - القاهرة
ت، ف:- 284321570202

## (0) mahrousaeg

f almahrosacenter
(0) almahrosacenter
(a) www.mahrousaeg.com
@ info@mahrousaeg.com
@ mahrosacenter@gmail.com

> رتيس مجلس الإدارة: فريد زهران

مدير النشر: عبدالله صقر

$$
\begin{aligned}
& \text { الترقيم الدولى: رقم }
\end{aligned}
$$

جميع حقوق الطبع والنشر باللغة العربية محفوظة لمركز المحروسة

## هيلين كيلر

# قِصَّةُ حَياتي <br> مع خـطاباتها بين عامَني (1887-1901) وخِطَابات مُعلْمَتِها، وتَقَارِير مِن مَعْفَدِ بيركنس عَن حَياتِها 

# ترجمة <br> باسمر مصمود 

$\underbrace{\sim}_{\text {t.me/soramnqraa }} \mathcal{L}_{0}^{\sim}$

# àこと <br> t.me/soramnqraa 

## 181123

## glic <br> 

## بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشتون الفنية

كيلر، هيلِن ادامز، 1880-1968.


القاهرة: مركز المحروسة للنشُر والخدمات الصحفية والمعلومات، 2020
595 ص؛ $14.5 \times 21.5$ سم
تدمك 978-977-313-825-7
1 - كيلر، هيلين ادامز؛ 1880-1968-1 -1977 المذكرات
-2-2 الادباء الامريكين
أ-محمود، باسم (مترجم ومقدم)
ب- العنوان
920
رقم الإيداع 2020/20805

## إهداء المؤلفة

إلى<br>أليكسندر غرهام بِلْ،<br>الذي علًّم الأصمًّ أن يتكلًّم،

ومَكَّنَ الأُذُنَ المستجيبَةَ أن تَسْتَمِعَ إلى حديثٍ
قادمٍ من الأَطْلْسيٌّ،
إلى جِبالِ روكي
أهدي كتابي هذا...

## إهداء المترجِم







 يـزداد ألقَقًا

## المحتويات

| 31 | فقّاْمة المترجِمْم الجزء الأول: قصَّة حياتي |
| :---: | :---: |
| 33 | الفصل الأول |
| 39 | الفصل\|الثاني |
| 49 | الفصل الثالث |
| 53 | الفصل الرابع |
| 57 | الفصل الخامس |
| 61 | الفصل السادس |
| 67 | الفصل السابع |
| 77 | الفصل الثامن |
| 81 | الفصل التاسع |
| 87 | الغصل العاشر |
| 91 | الفصل الحادي عشر |
| 97 | الفصل الثاني |
| 101 | الفصل الثالث عشر |
| 107 | الفصل الرابع عشر |
| 117 | الفصل الخامس عشر |

123
127
131
139
145
155
169
183

193
195
199

الفصل السَّادس عشر الفصل السابع عشر الفصل الثامن عشر الفصل التاسع عشر الفصل العشرون الفصل الحادي والعشرون الفصل الثاني والعشرون الفصل الثالث والعشرون الجُزءُ الثَّاني: الخطابات (1887-1901). مُقدّمة
الخطابات (1887-1901)
 وعَــن تعَليمهــا
345
351
369
499
513
الفصل الخامس: أَسلْوبُها الأَدْبِيَّ
571
ملحقالصور
595 الفصل الأول: كِتابَة الكِتابٍ الفصل الثاني: شخصيَّتُها الفصل الثالث: تعليمهـها الفصل الرابع: مرحلة الكلام

# àこと <br> t.me/soramnqraa 

## مُقدِمة المترجِمْم

## في مديح الشغَف



 فليـس بــصرْكَ مُِسـعِفِك.

## "هاذا هيلين كيلر؟" جيُّد، أحسنتَ السؤال(1).

هَـبْ أنـكَ، مُـن أن وعيــتَ عـلى كوكـب الأرض، مَ تَعـع مـن الدنيـا سـوى
 ولا لوجــودكَ بالأصــل -إنٍ كنـتَ تــدري حتــى مـاً الوجــود- ولأنًا البـشر
(1) تنويـه: تحـوي هـذه المقدُمة بعـَّ الأسئلة؛ فإن كنـتَّ مـن هـواة اللغـة التقريريَّه، أو تخـشى




يخشـون كُلَ مـا هـو مجهـول، صرتَ سـاعتها -إن كنـتَّ تــدري أصــلًا مــا






 الشَّـغـفـ.

## في هكذا سِجنٍ وُلِدَت هيلين كيلر، و"مُعلِّمة" هي مَن حرَّرها.

 لكن، كيف تعلًّمت هيلين اللغة؟قصــة هيلـين كيلــر بــدأت بوالِدَيـن مُحِبَّـْنِّ، طافـا بهـا البــلادَ طلبًا
 التقـوا بالدكتـور أليكســندر غرهــام بــل، تقــول هيلــين:
"عمــلا بنصيحـة دكتـور تشيشـولم ذهبنـا في الحـال إلى واشـنطن للقــاء











لقـد ظلَّتـت هيلــِن في عَتَمَتهـا قابِعَةً: السـجنُ مظلـمٌّ، والقنديـل مُنطفئى،






 فإذا هـو مفتـاح اللغــه، وبـه، وَلَجَـتـت مـن الأبـواب مـا لا لا يُحـصى. "كنتُ أُعْمَى والآنَ أَبْصِر"(1).
كاذا كانت هيلين على وشك أن تتسبَّبَ في موت أُختها الصُغرى؟




 "الطَّقـسُ الحـار مُتواصـل. وهيلــين عـلى نفـس الحـال تقريبًا: شـاحبة،








وكانـوا يقترحـون وسـائل سـخيفةً وتعجيزيَّـةً للتَّداوي. لكـن حتَّى الآن،
 مـا أعتقـد- هــو أنجـعُ وسـيلةٍ فحسـب لأجــل كبـح مُمارسـتها الطبيعيَّـة



 أقـسى مـا يِكـن أن يتعـرَّض إليـه كاتـب -أو مترجــمَ- أن يكـون يـرى













 هــذه عـلى المبصريـنـن فـلا يـزال هنـاك حاجـن




زال البعض إلى الآن يتقدَّمـون باقـتراحٍ يرمـي إلى حــلً هــذه المشـاكل، عـنـ


 هـو الـني يُنْقِـلُ كاهِــلَ المــرْ دَوْمَا"،

















 إن تَقَلَّدَ سُـلطة- حتـى وإن كانــت سُـلطةَ العِلـم.
(1) "تكيُف الكفيف" هكتور تشيفني، سيدل بريفرمان. ترجمة: د. محمد عبد المنعم نور. "صرخة النورس" إيانول لابوري- ترجمة: دينا مندور.

## هل مارست هيلين الترجمة عن اللاتينية أو اليونانية؟

 للـكلام مـع الصُّـم المكفوفـين؟

في محاضرتـه عــن كيفيَّـة اكتسـاب اللغــة، في ثمانينينـات القـرن المـاضي، وقـف المحـاضر أمـام الجمهـور وابتـدأ حديثـه بالألمانيـة، بينـهما اللغــة


















 الكلـمات... إلى آخــره؛ فإنـَـه يسـاعد في اكتسـاب اللغـةه".

كان المحـاضِر هـو البروفيسـور ســيفن كراشِـن، الـذي يجيـد عــدنًا مـن








"لقـد بـدأت الآنسـة ساليـفــان مـن حيـث انتهى الدكتـور هــاو؛ فهـو






 بواسـطة التكـرارات التـي لا تنتهي لِلُغَعـة التـي لا يفهمهـا






 هـو المبـدأ الأول في طريقـة الآنســة ساليـفـــان، وهـو مبـدأٌ كانـت لـه نتائــج

عمليـة، وبقـدر مـا أسـتطيعُ أن أكتشـفـ، فهـي فكـرةُ مل توضَـع أبــًا موضع

 مصوغًا بوضـوح حتَّى كتبـت الآنســة ساليـعـــان خطاباتهـانـا





 اللغـة مِـمًا يثـــير اهتهامهـم؟): هكـذا تقول الآنســة ساليـفـــان". أكثَ ما يلفتُ النَّظر هو الفقرة التالية:














مختلـف اللغـات التـي يُتقنها، ينطلـقُ في تعليـم اللغــة عـن طريـق تبنِّـي
 أحـد يعلـم؛ ربَّــا هــو تَـوارُدُ خواطـر.

ما علاقة هيلين كيلر بـ طه حسين؟
هل كانت هيلين كيلر تكره الدراسة في الكلية؟


















 بقـدر مـا فيـه مـن بـشر.

لكـنْ الامتحانـات هـي (البُعبُـع) الرئيـسيُّ بالنسـبة لحيـاتي في الكليـة،



 والعلـوم جميعًا- في أعــماق البحــر".




 الأهـم مـن حياتـك، وهـي مرحلـة: إصـلاح مـا أفســده نظـام التعليـمِ فــكـ












 حتـى يكــون في مُسـتطاع المقَوْلِبــين/ المقَوْلَبـــين التعامُــلَ معــه، وهــو مــا

يُفـتُرُ مـا قابَلَتـه الآنســة ساليـفـــان مـن عـدم إيــان بطرائقهـا في البدايـة.




 احتفظـت دومًا ببكـورة الدَّهشــة.

## ما انطباع هيلين عن شِعر عُمر الخيَّام؟









































لنفسي أن أنظر إليها بحـزن""(1).

"لسـنوات، كنـتُ أقـرأ عـن طـه حسـين باشـا، ولســتُ أسـتطيعُ التعبـير






 طـه حســين عـن فيلسـوف العـرب العظيـم في القــرن العـاشر، الفيلسـون









 إلى عقـل الطْفــل".
"ــن يتمكَن جيـل الألفيـة في العـام 2020 مـن الاحتفـاظ بالطعلومـات؛

(1) المقصود هنا هو أبو العلاء المعرًّي.

والاسـتمتاع بالترفيـه، كـها يُشَـَتَتُ انتباههـم بعيـدًا عــن الانخـراط العميـق












 التعبـير: نظـام يسـتجيب بكفــــاءة ويعالــج المعلومـات بشـكل جيِّدٍ للغايـة، لكنَّه يخلـو مـن التفكـــير العميـق" (1).









التسـاؤلات العميقـة". غـيرَ أنَّه، لعلَّـه مـن الأنفـع أن نتسـاءل عـن المصـير الــذي، قـد تـؤول إليـه في المسـتقبل القريـب عقولُنــا نحـنـ. "كيََ أخبرَ الله النَّاسَ أنَّ بيته في السماء؟".

## ما هو مفهوم هيلين عن الروح؟

 ما هو تصوُرها عن الله؟ عن الإله؟- عن الله؟! عن الإله؟!!

لا.. لا، لا عيـبَ في أن تسـأل؛ فالسـؤال أؤَلُ المعرفـة. فـــن كإن كان الجـواب





 ما هي فكرة هيلين عن الموت؟
ما هي تجربتها مع قراءة الكتاب المقدّس؟ هل ما وصلت إليه هيلين هو نجاحٌ حقيقيٍ؟


هل حقًا ارتكَبَت هيلين كيلر سرقةً أدبية؟

Doubleday, Page \& اعتمدنـا في ترجمتنـا عـلى الطبعـة الصَّـادرة عــنـ

 وسردًا إضافيًّا عـن حياتهـا، بـه رسـائل كتبتهـا، ورسـائل كعلِّمتها، الآنســة
 يُعطـي مزيــدًا مــن الإضـاءات الكاشــفـة عــلى حياتهـا وحيـاة مُعلُّمتهـا،














 ليـس هـو فَنـاءُ الجســ، إفــا المـوت الحقيقـئ، هـو النســيـان.



 تائهـة، ولا عجـب؛ فِفـي البَـْـِ كَانَ الكَلِمَـة.

باسم محمود
23 أبريل 2018

5o. Hostarn:
May $1,1691$.
$m_{y}$ deap $7 M_{p} \cdot$ Bpooks: $_{\text {i }}$
Hiler
stads you a loving gnest ing this lrkight Way-day. Wy tieachip has just told me that you hare tetm. made a bishof, and that your $F_{\text {piends }}$ Erthywhike ane pejoicing bicauss

خط هيلين كيلر
ane wham they lave has been greatly honored. I do not understand veiny well whinata bishofis uropk is. bunt Jam super it must $b^{2}$ good and hilffriliand $y_{a m}$ glad thant my dean Friends bart, and wise, and loving enough to do it. It is very ${ }^{\text {reaneitiful to think }}$ that you can till so


هيلين كيلر والآنسة ساليڤان 1905

$$
\begin{aligned}
& \because \text { ジが }
\end{aligned}
$$

#   

## الجزء الأول قصَة حياتي

## الفصل الأول














مُضجِـرًا؛ سـأحاول أن أسـتعرض -في سلسـلةٍ مـن المشـاهد- الوقائـعَع التـي

وُلِــنـتُ في السـابع والعشريــن مــن يونيـو، عــام 1880، في بلــدة
توسـكامبيا؛ مدينــة صغــيرة في الجــزء الشـــماليٍ مــن ولايــة آلابامــا.
يعـود أصـل عائلتـي مـن جهـة أبي إلى كاسـبار كيلـر؛ مواطـنْ سـويديُّ،








 الرَّحــلات.


 روبـرت إ. لي.



 آدامـز، وُلِـد في نيوبيـوري بـورت، بـــماساتشوستس، وانتقـل إلى هيلينـا، في



 مَمْفِس، في تينيـسي.
كنـتُ أعيـش -حتـى وقـت إصابتـي بالمـرض الـذي جـرَّدَني مـن سـمع








 كانـت المـلاذ المفضَّلَ بالنسـبـة للنَّحـل وللطيـور المغـرِّدة.


 مـن أشـجارٍ، وسـياج، كانـت كلهـا مكسـوَّةً باللبـلاب الإنجليــزيٍّ البديـع. حديقتُـه قديَـةُ الطُّرازِ تلـك كانــت فِـردوسَ طفولتـي.
(1) الحـرب الأهليـة الأميركيُـة هـي صراعـات داخليـة حدثـت داخـل الولايـات المتحـدة في الفـترة

 للرقيـقِ اسـتقلالها وتشــكيل الولايـات الكونفدراليِّـة. (المترجــمـ)

حتـى في تلــك الأيــام قبــل مجـيء مُعلِّمَتـي، اعتـدنُتُ أن أتحسَّـس
















 للغايـة، لا أسـتطيع أن أمتنـع عــن التســاؤل مــا إذا كانــت تلــك الـورود





 يكـون اسـمي عـلى اســم ميلـدرد كامبـل، وهــو الــم إحـدى أسـلافِه، كان






 اسـم هيلـــن آدامـز.










أخـبروني أننـي اسـتطعتُ أن أمـشي عندمـا صــار عمـري عامًا واحـــــاًا.




 وبكيـت لها كي تأخـذني بــن ذراعيهـا.

تلـك الأيـام السـعيدة لم تـــُم طويـلًا. ربيـعٌ واحــُ قصـــر، عـلى أنغـام







 أننـي لـن أرى أو أســمع مُجــدّدًا.





 باسـتثناء تلـك الذكريـات التـي تتـلاشى سريعًا -لـو أنهـا، فعـلًا... ذكريـا








## الفصل الثاني

لا أسـتطيع تذكُّرَ مـا حـدث بعــد الشـهور الأولى مـن مَـرَضي. أنـا أعـرف












الطابـق الأعـلى أو إلى أيٍ مـكان آخـر كانـت تشـــير إليـه. إنَّنـي مَدينَةُ لهـا
 المـشرق في ليـلي الطويـل.







 وقـد أحسسـتُ بصـوت إغـلاق البـاب الخلفيٍّ وأصـواتٍ أُخـرى تشــــير إلى الـي















أُحـركُ شـفـتَّيَ وأومـئ كـــن يتحــَّث وأفعـل هــذا عـلى نحـوٍ مسـعور دون
 كنـت أرفـس بقدمـي وأصرخ إلى أن تُســتنـفـد قـواي.





















 قـد حــــق أيضًا بالديـك الرومـي.

كان الدجــاج الغينـي [الدجــاج الحبـشيُّ] يحـبُّ أن يخبُّـئ عُشَّـه في






 تقـع في الطريـق وتكـسر البيـض.
السَّقيفة، حيــُ كا كانـت تُخـزَّن الـذرة، واسـطبل الخـيـول، والفنـاء الـذي





فضـول.
كان الاسـتعداد للكريسـماس دومَــا شــئًا مُبهجًا بالنسـبـة لي. أنـا بالطبـع







 قبـل طلـوع الشـمس كي أبحـث عــن هدايـاي.

كان لــدى مارتـا ميـلُ لإثــارة الشـغغب مثــلي قَامًا. مـرَّةً كان هنــاك
 شـهر يوليـو. إحداهـما كانـت سـوداء البـشرة كـما الأبنـوس، ولديها صغـيرة مـن الشعر المجعَـد، كانـت تـلـك العناقيـد مربوطـة بشرائـط تَبْرُزُ








 شـعري، وكانـت لتقطـع ضفائـري كلهـا لـولا أن تدخَّلَـت أمـي في الوقـت

المناسـبـ.
بيـلًٍ؛ كلبتُنـا، والتـي كانــت رفيقــي الآخـر، كانــت عجــوزًا وكســولًا،








 وأنـا، في ضجـرٍ وإحبـاطٍ كنــت أذهـبـ اللبحـث عـــن مارتـا.

العديـد مـن حـوادث السـنوات الأولى تلـك مــا تـرالُ مائلـةً في ذاكـرتي،

 الهـدف ومـن الأيـام.
حـدث ذات يـوم أن سـكبتُ المـاء عـلى مريلتـي، فنـشرتُ المريلـة أمـام



















 شـهور، أظهـرتُ لهـم المفتـاح.









 إحـدى هــذه الصُّحـف.











 يـسرُّه أكـثر مـن أن يتحــيَّن الفرصـة كي يعيــد لي حكايتهـا.

كنـتُ مقيمـةً بالمنطقـة الشـمالية، أسـتمتع بالأيـام الأخــــرة مـن صيـف


 الشـخصية الأولى مـع المـوت.
 يبـدو مـن غـــر اللائـق أن أتحــَّث عنهـا



 لي أنـه قـد زاد الطـــين بـلَّهً.



 والبـكاء، وكانـت تسـتطيع أن تُغلـق عيونـا









جــدرانُ مُضاعَفـةٌ مــن العُزْلَـة؛ فإنَّنـا نعلـم القليـل عــن تلــك العواطـف



 أنـا كنــتِ أجاريهـا في ثرثــرات الطفولـة.


## الـفـل الثالـث










 بعــد فــترة، صــارت حاجتـي إلى بعـض وســائل التواصــل مــع الآخريــن

حاجـةً مُلِحـَة؛ حتـى أنَّ ــورات الغضـب كانـت تحـدثُ كلَّ يـومٍ، وأحيانًا كلَّ سـاعة.










 الأمـر كذلــك: فكيـف لفتـاةٍ صغــيرةٍ تحيـا في بلـدةٍ نائيــة في آلابامـا أن تحظـى بمنافـع طرائـق التعليـم تلـك؟؟


 إن كان بالإمـكان فعـل أيٍ شيء في سـبيل شـفاء عينـي.




 بذيـل معطفـه بينـما كان يتحقَّقـق مـن التذاكـر ويثقبهـا. مِثقابُـهـ الــذي

كان يسـتخدمه، والـذي كان تركنـي أعبـتُ بـه، كان لعبـةً مُسـلِّبة. كنـتُ
 الضحـكَ، في أجـراءٍ صغـــرة مــن الــورق المقـوَّى.













 وأصابعـي في انشــغالٍ دائـمر.









مـكانٍ إلى مـكان. وباعتبـاري طفلـةً آنَـــذٍ، استشـعرتُ عـلى الفـور مشـاعر





 وإلى المحبَّــة.

نصـح الدكتـور بِـل والــدي بـأن يُكاتِـبَ السـيِّد أناجنـوس، مديـر معهـد




 لكـنَّ الآنسـة ساليـغــان م تصـل إلا في شـهر مـارس التـالي.


 هــي المحبَــة.. والنُـور.. والبصـــيرة".

## الفصل الرابع




 بثلائة أثــهر.
في ظهـر ذاك اليـوم الحافل بالأحـــاثن، وقفـتُ في الشُّرفـة صامتـةً وأنـا



 وجهـي. كانــتـ أصابعـي -دون وعـيٍ تقرييُــا- تتحسَّـس الأوراق الغَضَّـة


أعلـم مـا يخبِّــهـه لي المسـتقبل مـن عجائـب أو مفاجـآت. لقـد كان ينهشــنـي
 وَهَـنْ عظيـهم.





 السَّبر، وطم يكـن لــديَّ أي وسـيلة حتـي أدرك كـم كان المينـاء قريبًا. "النـور،




 في الصبـاح التـالي لمجـيء مُعلِّمتـي قادتنـي إلى حجرتهـا وأعطتنـي دُمية.








(الشاقول، أو الفادن، أو البلوميت: أداة تستخدم في قياس عمق المياه. (المتَجِم)

وبواسـطة تلـك الطريقـة غـير المفهومـة تعلَّمـتُ أن أتهجَّى الكثــير والكتــير

 أتَكـن مـن إدراك أنَّ لـكلِ شيءٍ اسـمًا.



 و"م-ا-ء". حاولــت الآنســـة ساليـفـــان أن تُعلِّمنـي بالإكـــراه أنَّ هجـاء















 البـارد يندفـع فــوق إحـدى يــديًّ، تهجًــتْ في الأخـرى كلمــة "مـاء"، في



 "م-ا-ء" كانـت تعنـي ذلـك الـشيء المدهـش البـارد، ذلـك الـشيء الـذي

 صحيـح، لكـن، مـع الوقـتا، بالإمـكان لتــك العواتــق أن تُكتَسَـحـح
















## الفصـل الـنامس

إنِّي لأتذكَّر العديـد مـن حـوادث صيـف 1887، التـي تَبَعَــتْ اليقظـة



 بقيـة العـالم.
وحــين حــلَ وقــت تفتُــح أزهــار الربيــع، ونَـــت أعشــاب الحــوذان؛



 مـن الأرض؛ فـإذا هـي صالحـةٌ لـلأكل تـسرٌُ النَّاظريـن، تعلًّمــتُ كيـفـ أنَّ

الطيــور تبنــي أعشاشـها وتعيـش وتترعــرعُ متنقًّــةً مــن أرضٍ إلى أرض،









لكـن، إبَـان ذلـك الوقـت، خُضــتُ تجربـةً علَّمتنـي أنَّ الطبيعـة ليسـت

















وبـين الأرض الراسـخة مـن تحتـي. لقـد طوَقنــي شـعورٌ بالهَول والمجهـول.

 فــوق تلــك الشــجرة.




 الفـور. جثمــتُ عــلى فـرع الشــجرة. كانــت الأغصـان تجلــــنـني بســياطِها.






 وأنَّه، خلـف أكـثر طســاتها رقَّةً، تحتجـبُ مخالــبُ غــادرة.






 تحسَّسـتُ طريقـي إلى نهايـة الحديقـة، حيـث كنـتُ أعــرف أنَّ شـجرة

الميمـوزا كانــت بقـرب السٍـياج عنــد منعطَـف المــرٍ. أجـل، لقــد كانــت
















## الغصـل السـادـس

لقـد امتلكــتُ الآن المِفتـاحَ الجامِـع للغــة، وكنـتُ في لهفـةٍ لأن أتعلَّـمَ






 في بيـتٍ لشيكسـبير يغـزوه المـرء بالفَهمه.













"ما هي المحبَّة؟"، سألتُها.




 عذوبــة الزهــور؟". "لا"، أجابتني مُعلِّمتي.
 أشعتها.
"هــل هــنه ليســت محبَـَةً". تسـاءلتُ بينـما أشــيرُ في الاتجـاه الـذي تأتِي مـــه الحــرارة.
 الشـمس، الشـمس التـي كان دِفْئها يجعـل كُلّْ الأثشياء تنمـو. لكـنَّ الآنســة



هـي المحبَّـة.

 خـرزاتٍ صغـيرة، وهكــا. كنـتُ قـد ارتكبـتُ أخطـاءً أثنــاء تنظيمهـا، وكانت


 الآنســة ساليـقــان عـلى جبهتـي وتهجَّــت في تأكيـد حاســم: "فَكَـري".
 التـي تجـري في رأسي. كان ذلـك أوَّلَ إدراكٍ واعٍ أُعاينـه لفكـرةٍ مُجـرَّدة.


 وكانـت تظهـر في كهحـاتٍ سريعـة، لكنَّها انبلجــت فجـأةٍ وتجلَّتـت وهـي في

كامـل بهائهـا الجنــوبِيِّ.
سألتُ مُعَلِّمتي مُجدَّدًا: "هل هذه ليست المَيَّه؟".




 حبَّات المطـر في يـومٍ حــار. لا يمكنـكِ أن تلمـسي المحبَّـة هـي الأخـرى، إلًا
 أن تكـوني سـعيدة، ولا أن ترغبـي في اللعـب".
 مرئيُـة قــد امتــَّت بــــنـ روحـي وأرواح الآخريـنـن
منــذ بَـدء عمليـة تعليمـي، كانــت الآنسـة ساليــــــان تدرِّبنـي عـلى أن




 تواصَلَـت هـذه العمليـة لعـدَّة سـنوات؛ فالطفـلُ الأصــُرُ ليـس يتعلَّـَم










 الوقـت المناسـب.
 الحديـث. كـم هــو هائـلْ ذلـك العُـسر الــني، لا بُــَّ يتعاظـمه، في حالــة

أولئـك الذيـن هـم صُـمٌ ومكفوفـون في الوقـت ذاتـه! فليـس باسـتطاعتهم

 أن يشـاهدوا تعبـير وجـه المتحــدِّث؛ فالنظـرة، غالبًا، هـي الجَوهـرُ المجـرَّد كـا يقولـه الإنسـان.

## الفصل السابع

الخطوة المهمَّة التالية في عملية تعليمي كانت تعلُّمَ القراءة. مـا إن صـار بإمـكاني أن أتهجَّى كلــماتٍ قلائـل حتَّى أعطتـنـي مُعلّْمتـي








 تقصدهـا الجملـة بالأشــياء نفسـهـا التـي قَثِّلها.

ذات يـوم، طَلَبَت منِّي الآنســة ساليـفـــان أن أُعلِّق كلمـة "بنـت" عـلى




 الكتـاب المطبـوع. كنــتُ آخــن نسـختي مـن كتـاب "القــارئ للمُبتدئـــنين"،

 لاحقًا عـن الفـترة التـي بـدأتُ فيها أقـرأ قَصصـا مُتَّصلـة الأحــداثـ






 الحسـابية الصعبـة، وبالتعريفـات الأصعـب، تلـك الأمـور بالنسـبة لي الآن
هــي إحــدى الذكريــات الغاليــة.



 التفاصيـل الغـير المثـيرة للاهتـمام، ولم تكـن تضايقنـي أبــدًا بـأيٍ أسـئلةٍ كي

















 تفـوح بخَـمٍ البرسـيم!
كنـتُ أنهض أحيانًا وقـتـ الفجـر وأتسـلَّلُ إلى الحديقـة، حينـما يكـون





 العـام الخارجـي.

شيءُ آخرُ من الأشـياء الــمُفضًّلة بالنسـبة لي، ممًا يسـتحوذ على تفكيري،




 يـرال دافئًا مـن الشـمس، وأنــصرفُ وأنـا أحجـلُ مَرَحًا عائـدةً إلى البيـتا





 درسًا. كانـت دهشـتي تتعاظـم وأنـا أسـتمعُ إلى وصـف الآنسـة ساليـفـــان ألمـا









 القُطــبَ الشـــاليَّ.

يبـدو أنَّ علـم الحسـاب هـو فـرع الدراسـة الوحيـد الـنـي مـ أكـن أحبُّه.




 اليـوم، وكنـت أخـرج سريعًا كي ألحـق برفاقي في المـي اللعـبـ
بنفس هذا النَّهج المتباطئ درستُ علم النَّبات وعلم الحيوان.
أرسـل لي رجـلٌ لطيـف -قـد نسـيتُ اسـمهـ مجموعـة مـن الحفرينَات:
 مطبـوعٌ عليها آثـار مخالـبَ لطيـورٍ، وسرخـس جميـل مرسـوم عـلى نحـتِ




 ماتــت في المسـتنقات العطِنــة في عــصرٍ غــير معلــوم. اســتحوذت تلـــك

 الآن ضــوء الشــمس وتهطـل فوقـي الـورود، وهـي تُـردِدُ صــدى الدَّقَاتـات الناعمـة لحوافـر جـوادي.


 يسـتخدمها الأطفـال في الحسـاب. (المترّجم)

بـرَّاق حـول ذاتـه، ليصنـع منـه مكمنًا ومسـكنًا لـه، وكيـف أنَّه، في الليـالي











تغـيُّ مماثــل، لتصبـح أفـكارًا شـبيهةً باللؤلــؤ.








 الحريريـة الرَّقيقـة، تعـرف بحـدسٍ حقيقـيٍ، أنَّ تلـك البرعمـة، هـي ملكـة
(1) هــي الطـور اللاجنـسي لأحـد الحيونـات البحريــة المعروفــة باسـم الهدريـات، تتبـع شُـعبة

(2) أو الفورامينيفيِا، هي كاننات أولية ذات قواقع. (المترجم)

72 | قضةَ خياتي

الليالـك، بينـما أخواتهـا الخجـولات يخلعـن قلسـنواتهنَّ الخـضراء احترامًا في خَفـر، حتَى يصـير النَّبـات بأكملـه غصنًا أوحــَ يتمايـل بأريجـه وعذوبتـهـ












 الواقعـهِ عنــد نهايــة البسـتان، حيــث يـــلأ ليـالي الصيـف نغــمًا بأغنيتـه؛ أغنيـة الحـب العجيبـة.

وهكـنا كنـتُ أتعلَّـَمُ مـن الحيـاة ذاتهـا. في البدايـة، كنـتُ عبـارة عــن









الكامـن في كلً شيء، ولم تكـفَّ عـن المحاولـة -سـواء بالفكـر وبالفعـل وعـبر الأمثولـة- لأجـل أَن تجعـل حيـاتي عذبـةً ونافعـة.










 وكذلـك المحيتـا الفاتـن لزهــرةٍ صغـــرة.





 الرَّتــب المضجـر بــين نصـوص الكتـبـ.

 فِطريــةُ الآن بالنســبة لي، وكــم مقـدار البهجـة التـي يعــودُ الفضــل فيهـا


فخطواتي التـي أخطوهـا في حيـاتِ تَاتلُ خُطاهـا. وكلُ مناقِبي إغــا تعـودُ
 مَـن أيقظَـه في نفـسي بلمسـتها الحنـون.

## الفصل الثامن













كان لـدى أطفــال مدرسـة توسـكامبيا عشـيَّةً الكريســماس شـــجرتهم







 غالبًا مـا كان يتجــاوز ســــا





 نويـل حــين يـأتي. وفي النهايـــة رُحـت في النَّوم وفي حضْنـي ودُبُّ أبيـض. في الصبـاح التـالي كنـتُ أنـا هـي مَــن أيقظـت جميـع العائلـة،









الإفطـار، أجهِّز لــه حمَامـه، وأجعـل قفصَه نظيفًا وجميـلًا، وأمـلَأ أكوابـه
 عــلى أرجوحتـــهـ،







## الفصل التاسع







 باهتـمامٍ متلهُهِ
 والغابـات، حشـود الزُّــوج الضًا





 لكنتـي كنــتُ أريـحُ ضمـيري بـأن أجعـل نفـسي أؤمـن أنَّهـا كانــت نائمـة.



 أخذتهـا الغسَّالة التـي في معهـد بيركنـس سِرًا كي تُحمٍّمها. لقــد كان كان ذلـك
 عبـارة عـن كومـة مـن القطـن دون معالِـم، حيـث مل أسـتطع أن أتعرَّفهـا
 إليَ في تأنيـب.


 البعيـدة" كانـت هنــا.







نسيج قطني مُخطط. (المترجم)












وسـط مُتعـةِ صُحبتهـمـم.
يـومٌ واحـدْ قضيتُه بصُحبـة الأطفـال المكفوفـين جعلنـي أشــعر وأنـا في


 بوسـطن هــي بدايــة الخَلْــقِ ومُنتهـاهـاه









بالحركـة والحيـاة! غـيرَ أنَّ قرقـرةَ الــمُحركَ جعلتنـي أظـنُّ أنَّ الجــو يُرعِـد،







 عليها: "1620"، وقلَّبـتُ في رأسي كلَّ مـا كنــت أعرفــه عــن قصَّـة الحُجُــاج

المدهشـة.





 بالبسـالة وبالقـوَّة التـي وهبَتنـا مـا نطلـق عليـه "وطنتـا الجميـل".






 يـديَّ حتى أُربِـتَ عليـه وأعطيـه قِطعـةً كبـيرة مـن السُـُگَر. أتذكَّرُ كذلـك

الشـاطئ؛ حيـثُ لعبـتُ في الرَّمـل للمـرَّة الأولى. كان الرمـل غزيـرًا وناعـمًا،






## الفصل العاشر


 في كيـب كــود، بصُحبـة صديقتنـا العزيــزة مـدام هوبكنــز سـعيدةً؛ فعقـلي كان مشـغولًا بالــمُتَع الــموعودة ومُدْهِشِش القَصـص التـي قــد سـمعتُها عـن البحـر.







مـا إن أُعِنْتُ عـلى ارتـداء بدلـة الســباحة حتَّى انطلقـتُ أعـدو فـوق



 التـي تَبِعَـت هـذا انقـضَّ عـليَّ المـاء فـوق رأسي. دَفعــتُ يــئيَ خـارج المـاء









 "مَـن الـذي وضـع الكلـح في المـاء؟".
 عظيمـةً في الجلـوس فـوق صخـو








لم أتَعَــن مـن البقـاء عـلى الشـاطئ طويـلًا بِــا يكفـي. نكهـةُ هـواء



















## الفصل الحادي عشر

عُـدتُ إلى بيتـي الجــوبيٍ في الخريـف وقلبـي مُـترعٌ بذكريـاتٍ سـعيدة.








 التـي كانـت تحـولُ بــين عقــلي وعقـولـ الآخريـن قــد أزهــرَت وردًا.
 يقـعُ فـوق جبـلٍ يفصله عـن توسـكامبيا حـوالي أربعـون ميـلًا. كان المـكان

يُسـمَّى Quarry Fern (محجَـر السرخـس)؛ لأنَّـه كان هنـاك بالقـرب منـه























(1) (الدبـق): نبـات طفيـلي. (عــب سْـكابيرنونج): نـوع مـن العنـب في جنـوب الولايـات المتحـدة، يغلـب عـلى لونـه الأخضر والبرونـزي. (المترجـم)

استطاعتي أن أكسها وأن أحسُّ بالرِّيـاح وهـي تهـزُ أغصانها، أو بـالأوراقِ












 أسرَّتهـم المرتجَلـة.








(1) الُابوسـوم، أو الفـار الجيبـي أو الفـأر الكيـي: حيـوان ثديـي، يُشـبه الفـار، يسـتطيع أن يتظاهـر بالمـوت عندمـا يحيـط بـه خطـر (المترجم)

يتقدَّمهـم كلابُ الصَّيـد، وبعيــًا ذهــبـ الصيَّـادون الأبطــال "بالصيــاح وبالهُتـاف الهـادِر، وبالنـداءاءات الجامحــة المسـعورة!".



 بأغصـان الأشـجار. لقــد أثــارت رائحــُ اللحـم المتبَــل جوعـي طويـلًا قبـل

 وقـد مثُـَت مظاهـر حفـل الصيـد، كان الصيَّادون يشـقُّون طريقهـم مثنــى








 ترويضًا؛ مأدبـة مـن لحـم العجــل ولحـم الخنزيـر المشـويٍّ.






للقيـادة، وكان الفـرس مِــشي الهوينـى، أو يتوقًّف عــلى هــواه، ،ي يطعـمَم مـن الحشـائش أو يقضـم أوراق الأشـجار التـي تنمـو عـلى جانـب الممـشى الضَّيـقَ.

في الصباحـات التـي طم تكـن بي رغبـة لركـوب الخيـل، مُعلِّمَتـي وأنـا كُنَّـا

 كانـت تصنعهـا الأبقـار والأحصنـة


 كنـتُ لأذهـبُ أحيانًا مـع ملـدرد وبعـض أبنـاء عمومتـي الصِّغـار كي





الجمـل الكبــيرة اللذيــذة!






 المـرءَ يشـعر كـما لـو كان يســير فـوق سـكاكين. لم أكـن قـد عبرتـه إطلاقًا،

إلى أن جـاء يـومٌ تُهنـا فيـه في الغابـات؛ ملـدرد والآنســة ساليـفـــان وأنـا، هِمنــا لســاعاتٍ دون أن نتوصًّـل إلى مسـار للعـودة.




 نَفــتُ دُخَانٍ خافـتـ.









## الفصل الثاني عشر






 رحلـت الطيـور، وأعشاشُـها الخاليـة فـوق الأشــجار العاريــة قــد امتــلأت




غطـَـت في النـوم. بــدا أنَّ كلَّ أشــكال الحيـاة قـد تقلَّصَـت وذوَت، وحتـى عندمـا كانــت الشـمس تـضيء؛ كان اليـومُ: ذاويًا وباردًا،
كما لو قد بلغ من أوردتها الوهنُ والكِبَر
كما لو كانت تشرقُ، وهي مُقعَدَة في محلًّها
وتلقي نظرةً أخيرة باهتة، على الأرضِ والبحر.

الثلجيَّـة الــمُدلَّاة.
تــم حــلُ بعـد ذلـك يـومُ، كان الهـواء البـارد فيـه يُنـذرُ بهبـوب عاصفـة الفـة





 فحسـب، تنبثـقُق مـن قلبـه الأثــجار.


 مقطوعـةٍ عـن جميـع أشـكال التواصـل مـع العـالم الخارجـيٍّ. لكـن أثنـاء






 السَّـفي المنيـع يتـوزَّعَ في كلِّ اتِّجـاه.







 الضـوء؛ إنَّه يخـترقُ حتـى العتمـة التـي تَغـشـى عَينـيَّ.













الأخـرى. يــا لهـا مـن متعـة! يـا لـه مـن جنـونٍ يُطـرِب! فللحظـةٍ جامحـةٍ
 الرِّيـاح، كنَّا نشـعر بأنفسـنا وقـد صِرنـا سَـماويِّين!

## الفصل الثالث عشر

حـدث ذلـك في الربيـع مـن عـام 1890 عندمـا تعلَّمـتُ أن أتكلَّم. كانت












كنـتُ أصـدر أصواتًا وعنـاصر مـن الكلـمات، ليـس لأنَّها كانـت وسـيلة



 اسـتخدامها فقـط بعــد أن قــد تعلَّمــتُ أن ألفِـظَ الكلمــة عــلى أصابـع









 سـلوكي هــنا، وحدثـت وقتهـا مصادفـة أســفرت عـن انهيـار هــذا العائـقن:






 حتَّى أخذتنـي مُعلِّمتـي إلى الآنسـة سـاره فولـر؛ مديـرة مدرسـة هــوراس

مـانّ؛ لأجـل المسـاعدة والمشـورة. تلـك السَّيِّدة الحَبُّوبـة، الحلـوة المعـشر،
 مـارس، عــام 1890.
كانـت طريقـة الآنسـة فولـر في التعاليـم كالتـالي: كانـتـ تُـرِرُ يـدي على














 بهـا إلى دُمـاي، إلى الأحجـار، إلى الأشـجار، إلى الطـيـور والحيوانـات الخـات الخرسـاء،



















 أنطقهـا عــلى النحـو الصحيـح.










عن أُحد أبطال الملحمةَ بقوله: "تحدُث بكلماتٍ مُجنَّهَة". (المترجِم)


 "سـوف تفهمنـي الآن أختـي الصغـيرة"، كانـت تـــك فِكـرةً أقـوى مـن



















 أواصـل الـكلام مـع الآنسـة ساليـــــان باسـتمرار، ليـس لأجـل التحـُـُث فيـ

حـدٍ ذاتـه؛ إفَّهـا كي أتحسَّـن في كلامـي حتـى آخـر لحظـة. توقَّفـ القِطـار












## الفصل الـرابع عشر







 والـذي يفرضُـهـ الإنصـافُ عــلى معلِّمتـي وعــليً أن أقُصَّهـ.
















 تكوَّنـت لـديَّ عـبر وسـيطٍٍ هـو عيـون الآخريـن وآذانهـم.




 قرأتُهـا قَبـلًا في كتـابٍ مـا



 ميـلادِه. كان مـن المقـَتَحَ أن أُغـِّرِ العُنـوان مــن "أوراق الخريـف" ليصبـح:



 لقـد ابتهجَ السـيد أناجنـوس بقصَّـة "ملــك الصَّقيع"، ونشرهــا في أحــد












 إحالـة دارِجـة عـلى چــاك فروسـتا وقصيـدة للأطفـال "عجائـب الصقيـع"،




 والتـي أُقيمَـت بعـد وقـتٍ قصـرٍِ مـن تلقُّيَّ النَّبـأ المشـؤوم.

كنـتُ سـأصبح مثــل ســيرس (1): محتجبـةً خلــف قِنـاعِ أعطتنـي إئَـاه الفتيـات. كـم أتذكَـرُ جليًّا ســا

 شـعور ثقيـل الوطـأة، بـأنِّ سـوف أمـرَض، جعـل قلبـي مُثْقَــلا بالكآبــة.





 مــا اسـتطعت، أنَّهـا أقــد أسـاءَتْ الفَهـهم.












(1) إلهة الخصوبة والأمومة والمحاصيل في الأساطير الرومانية. (المتزجم)

بكلـماتٍ متقطُعـهة. حتـى وعيـي بـأنَّ مـا حـــث كان خطـاً كريهًا مَ يخفِّف


 عندمـا رقـدتُ في سريـري تـــك الليلــة، بكيـتُ وأنـا آمُـل أنَّ قليـلًا مـن






إلى مـكانٍ بعيـد.
مل تسـمع الآنسـة ساليـفــان أبـدًا بقصَّـة "جِـنُ الصقيـع"، ولا بالكتـاب











 كان بـين هـذه الكتـبـ.







 نفـسي عـلى الأقــلـ.

عندمـا عـادت الآنســة ساليـفــان، مل أتحــَّث معهـا عـن "جِـنـ الصقيع"،



 كنـتُ أشــكُ وقتها إطلاقًا أنَّها كانـت مـت مـن بنـات أفـكار عقــل طِفـلٍ آخـر.








 مباغــتٌ بالذُّعـر، وكنــتُ أنطـق الجُمـلَ مِـرارًا وتَكــرارًا؛ كي أتثنبَّـت أنَّنــي

ه أقرأهـا مـن قَبـلُ في كِتـابٍ مـا. ولـولا التشــجيع المتواصــل مـن جانــب








 كي نســتعدًّ لزيــارة الصيـف"- وهــي فكــرة صريحـــة موجـودوة في قِصــة الآنسـة كانبـاي.
تلـك العـادة -بشـأن اســيعاب مـا يـسترُّني وإعـادةِ إنتاجِــه في صــورةٍ














عـن تقديـري للأفكار الجميلـة والشـاعريَّة باسـتخدام لُغدٍ ناصعـةٍ مُفعَمـةٍ بالحيـاة.

مقاطعـي الإنشـائئَة الأولى تلـك كانـت هـي التماريـن الذُّهنيـة بالنسبـة







 مجهولـةٍ إلى ســاحة العقــلــ
















 نجحـوا، ولســنا نشــاءُ الاعــتراف بالهزيمـة.






جهـودي.




وقـتَ نـششر "قِصـة حيـاتي" في مجلــة Ladies' Home Journal، كتـبَ


 أربعـة مـن المكفوفـين، وأربعـة مـن غــنـير المكفوفـنين. ويقـول، إنَّ أربعـةً








يشُـُكُون فيَّ، شـعرتُ أنَّ شـيئًا عدائئًا ومتوعِـــًا يشــيعُ في الأجــواء، وقــد




 أن أطـرح أســئلة. في الواقع، كنـتُ أسـتطيعُ بالـكاد التفكـير فيـما أقـول، أو فيـما كان يُقــالُ لي.


 إلقـاء اللـوم عــلى أيِّ شــخص.

## 

قضيـتُ فصــلَيْ الصيـف والرَّبيـع اللذيـن تَبِعـا واقِعـة "ملِـك الصَّقيـع"

 الصَّقيـع" صـارت طـيَّ النسـيان.



 الصَّقيـع".
كنـتُ مـا أزالُ شــديدةَ التَّفحُّص والوسوســِ بصـورةٍ مُبالَغٍ فيهـا بشـأن



غريبـةٌ حالــت دون أن أشـــرِ لواقعــة "ملــك الصَّقيـع"، وعندمـا كانــت









 سَردًا مُختـصرًا عــن حيـاتي. كنــتُ وقتئــذ في الثانيـة









 بذهـنٍ أكتثر صفـاءً، بفِعـل المحاولـة، ونتـاج معرفـةٍ أكـثر واقعيَّةٍ بالحيـاة. الأحــداث الأبـرز في عــام 1893 كانــت: رحلتــي إلى واشــنـطن أثنــاء
 ونظـرًا إلى هــذه الظــروف فقـط كانــت دراســتي تنقطـع دومًا، وكنــُ

أُنْحِيها جانبًا في الغالـب لعــَّة أسـابيع؛ لـذا كان مـن المستحيل أن ألتِفـت









 تعريـف المحبَّة أو الدّيـنـن أو الــحُسن.




 والبراعـة، وجميـع مظاهـر أنشــطة الحيـاة الإنسـانية- كانـتـ تَــرُ حقيقـةً مـن تحـت أطـراف أصابعـي.







المدينـة ونوافيرهـا الائيـة مضيئةً. ذهبـتُ كذلـك عـلى مـتن إحـدى سـفن



 ـُـردِدُد صيحتـه: "إنَّنـا مــن البحـر!
 خلـف ماكينـةٍ غــِير عاقلـة، كالتـي تُـدار اليــوم بقابِـسٍ وحـده يسـتثير اهتمامَـه بـشريٌ مثلـه" عــلى الــَّوام.

عــلى بُعـد مســافةٍ قصـــرة مــن الســفينة كان هنــاك مُجسَّـم لسـانتا



 مـن الرجـال كانـوا يدبِّـرون المكائـــد كي يتخلًّصــوا منـهـ.
تكـرَّمَ السَـيد هيغينبوثـام؛ رئيـس المعرض العالمـيّي، ومنحَنـي الإذْنَ بلمس






 حاليَّا، قُتِـلَ ودُفِن فيها. (المتَجـرم) (2) الِمـــكال (كليدوسـكوب): أداة عندمـا تتغــير أوضاعهـا تعكـس مجموعـة لا نهايـة لهـا مـن الأثــكال الهندسـية مختلفـة الألـوان. (المترجـمم)

مـن معروضـة مجسَّـم رأس الرجـاء الصالـح تعلَّمــتُ الكثير عــن عمليَّات



 عُـرِّرَ عليهـا في الولايـات المتحـدة
طـاف معنـا دكتـور بِــلْ كلَّ مـكان، وبطريقتـه المِرحـة التـي تُـيـِّزه، كان

















اليوميَّـة.

## الـفصـل الـَّـادس عـشـر

قبـل أكتوبـر عـام 1893، كنـتُ قــد درســتُ العديــد من المـواد الدٍراســيَّة








 الأنَـــام الططــرة، واكتسـبتُ مــا يكفـي مـن معرفـة الفرنسـيًّة مـا يجعلنـي
 ومقاطِـع مـن مسرحيَّـة "أثاليـه".





 حــاسي وتعافيـتُ مـن إرهـاق زيـارتي للمعـرض العالمـي.



 وواســع التجريــة. دَرَّسَـني أُســسَ قوراعِ

 In Memoriam ${ }^{(1)}$

 قبضـةَ يـدِ صديـق.
كنـتُ في بدايــة الأمـر لا أشـاء بالأحـرى أن أدرس قواعــد اللاتينيتَـة. لقــد





لي جــليٌ عــلى نحــوٍ تــام. لقــد ظننــتُ أنَّ عــليَّ ربَّهـا أن أمُــف كذلــك











 "الحـروب الغالِيَّة"، عندمـا عُــدتُ إلى بيتـي بألابامـا.

## الـفصل الـسـابع عشـر

في صيـف 1894، حـضرتُ اجتـماع الرابطـة الأميركيَــة لتطويـر وسـائل
 هامســن الخاصـة بالصُــمٍ في مدينـة نيويـورك. ذهبـت لهُنـاك في أكتوبر، من


 علـم الحسـاب، الفيزيوجغرافيا، واللغــة الفرنسـية والألمانيَّة أثنـاء السَّـنَتَنْ اللتـــن قضيتُهـما في المدرســة.














 مرتفعًا للغايـة؛ لـذا كان إحباطنُـا تَبعـا لذلـك أمــا



 يفاقِمـم الصعوبـات التـي تعترضنـي أكتثر مـما كان مناسـبًا أو ضروريًّا.

 خاصـةً الفيزيوجغرافيـا. فلقـد كانــت معرفـةُ أسرار الطبيعـة شــئِئًا يبعـتُ






القضضيَّان في نيويـورك كانـا عامـين سـعيدين، وحـين أسـترجعهما أتذكَّرُهـهـا بُتُعـةٍ خالصـة.




 أيَّـام التسـعهة أشـهر التـي قضيتُهـا في نيويـورك.

 التــي أحـبَّ برايانــت
 وسـت بوينـت (2)، تاريتـاون؛ موطـنُ واشـنطن إرڤِــنغ؛ فيهـا تجوَّلـتُ عـبر "سـيليبي هولـو".
كان المدرِّسـون في مدرسـة رايـت هيوماسـن منشـغلين دومًا بالتخطيـط


 المقيَـَدَة التـي أُوثِقـت إليها حيواتهـمه.
قبـل أن أغــادر نيويـورك، تلــك الأيـام السَّـاطعةُ قــد غَشِـيَتـها الظُلمـــة بفعـل أعظـم نكبـةٍ حدثــت لي عــلى الإطــلاق باســتثناء وفــاة أبي: السـيِّد چـــون پ. بولدنــغ، الــني هــو مــن بوســطن، مـــات في فبرايـرـ، 1896.
(1) ويليام كولين برايانت: شاعر أميريُ، ولِّدَ في ولاية ماساتشوستس. (المترجم)


وحدُهــم مَـن عرفـوه وأحبُـوه كثــيرا باسـتـطاعتهم أن يفهمــوا مـا كانــت







## الفـصـل الثـامـن عـشُر

في شـهر أكتوبـر، 1896، دخلــتُ مدرسـة كيمـبردج للشَّابًات؛ كي أْهيًّأ للالتحـاق برادكليـف.








 هارڤًارد، ولأجـل الوفـاء بتصريحـي الطُّفـوليّ.

كانــت الخطَّةُ في مدرسـة كيمـبردج هــي أن تحــضر معـي الآنســة ساليـڤَــان الحِصـص الدراسـيَّةً وتترجــم لي الــدروس الــمُعطاة.

 هـي قـراءة شِـفاههم. مُقـررالي الدراسـية في الســنة الأولى كانــتا التاريـخ







 لكـنَّ مـادَّةً اللغــة الأنانيتَـة كانــت هـي أكثر مـا كنــتُ ضليعـةً بـه.











الكاتبـة.























 التـي تنسـابُ وتترقـرق كأنهـا تشــدو في ضـوء الشـمس، والمناطـق البَّيَّـة،
(1) الكتب المذكورة في هذه الفقرة أوردتها هيلِين في الأصل بالألمانيَّة. (المتَجِم)

المقدَّسـة بفعـل الـتراث والأسـاطير، كالأخـوَات الرَّماديَّـات، القادمـات مـن

 ونزوعَــا فِطريـــا".

دَرَّسـني السَّـيِّد غليـمان الأدب الإنجليــزيَّ شَـططرًا مــن العـام. تدارسـنا معًا كتـاب "كـما تحبُّها"، كتـاب "خطـاب في التصالـح مـع أمــركا" لبـوركا


 بــا اقتضتـه مـن الشروحـات الموجَـزة التـي كانــت تُقـالُ في الحِصـص.








 والحِكمـة تلــك قــد وقعــت في أيــدي عاهـات الجهـل والفســاد.



 يـــُ يــَّ العــون للمســاكين والوضيعـين. لقــد ابتهجــتُ لــكلً نجاحاتِـهـ،

وغضضــتُ الطـَـرفَ عـن أخطائـه، وكنــُ أتســاءل، ليـس بشـأن أنَّ عنــده


 اسـتغرابي في بعـض الأحيـان، وتضحياتـه المتكـررة في سـبيل تفعيـل الحــِّى
 أسـتمع بـه إلى ديموسـتيني (1) بريطانيـا العُظمـى هــذا.
في مدرسـة كيمـبردج -ولأوَّل مـرةٍ في حيـاتي- اسـتمتعتُ بصحبـة فتيـاتٍ






 لإعـادة سرد حواراتِهِـنَّ.

في الكريسـماس، قضـت أمِّي وأختـي الصغـــيرة أيَــام الإجـازة في صحبتـي،



 الدراســة ونتشــارك أوقـات اســتجمامنا معـا
خُضــتُ امتحانـاتي التمهيديَّـة لأجــل الالتحـاق برادكليـف بــدءًا مــن التاسـع والعشريـن مـن يونيـو حتَّى الثالـث مــن يوليـو مــن عـام 1897.
(1) كان خطيبًا بارزًا فِي أثيناء القديِّة. (المترجم)

الهـواد التـي اختـبرت فيها كانـت المرحلــة التمهيديــة والمتقدِّمـة للألمانيَّة،




 الطالـب أن يجتـاز امتحانًا عـن مقـرٍِ دراسي بنظــام السـاعـا





 لم يكـن في المسـتطاع إخفـاء هُويتـي.





الامتحـان.







ارتأيـتُ ذلـك ضروريًا، تـم اعتمَدَهـا. أودُّ هنـا أن أقـول إنَّنـي طِ أحُـز هـــا


 أصحِّحُ تلـك الأخطـاء التـي أقعُ عليهـا في الدقائــق القليلـة المسـموح بهـا،





 كان السَّـِيّد غليـمان قـد أعطـاني امتحانـاتٍ سـابِقَةً لهـا لهارفَارِـارد.








## الفصل التاسع عشر

عندمـا بــدأتُ عامـي الــدًراسيَّ الثــاني في مدرسـة غليــمان؛ كان كُلِي أمـل









 لــن تكــون مؤهَّلـةً بـــا يكفــي للقيـام بالمهمَّــة.

كان مـن الــضروري بالنســبة لي أن أدوِّنَ دروسَ الجـــر والهندســـة في





 في عقـلي -كـما يقـول السَّـِيْد كيـت في تقريـره- أبجَـدةَ الأشـكال الهندسـيَّة،







رغـم هــذال، بــدأت مصاعبـي تختفـي شـيـئًا فشـيـئًا. وصلــت الكتــبُ






 كنــُ أمتلـكُ فَهـهـًا واضحًا عـا عـن الرياضيَّـات.

كلَّ شيء.

تَامًا قبـل أن تصــل الكُتـبـ، كان السَّـيِّد غليــمان قــد احتَــجّ عــلى




 امتحانـات السَّـنة للآنســة ساليـفــان، وللآنسـة هاربـاغ (المعلِّمـة رئيســة











 مـن مدرسـة كيمـبردج.
 مُـرِّس خصـوصي؛ وهـو السـيد ميرتُـن س. كيـثـ، مـن كيمـبردج. قضينـا أنــا
 في رينتهـام، عـلى بُعـد خمسـةٍ وعشريـن ميـلًا مـن بوسـطن.







 كلَّها، ويُعيدهـا إليَّ.







 سـهولة اللغـات والأدب. لكـن حتًّى الرياضيـات جعـل منهـا



 لطيفًا معـي وصَبـورًا، لا يهـمٍ إنَّ غبـائي غالبًِا كان لِيَسْـَنْفِفَدَ صَـبرَ أيـُـوب.

في اليـوم التاسـع والعشريـن واليـوم الثلاثـين مـن شــهر يونيـو، 1899،

 وفي اليـوم الثـاني امتحنـتُ في الهندسـة، الجـبر واليونانيِّة (مسـتوى متقدّم).




 التوامــلَ معـي بـأيٍ طريقـةٍ كانــت.













 شــديدة التَّعْقيــد، مل أســتطع أن أســتوعب المجموعــات المكوَّنـة مــن

الأقــواس والحـاصرات والجــذور التربيعيَّـة. الســيد كيــث وأنـا كلانـا كان

 الرمـوز الأميرِيتَّة شرحًا وافيًا.



















## الـفصـل الـهـرون

لقـد انتهـى النِّضـالُ لأجــل القَبـول في الكليـة، وصـار بإمـكاني الآن أن


 عندمـا كان حُلمـي بالذَّهـاب إلى الكليــة قــد صـار حقيقــة








أن تعيـشَ خـارج رومـا". أمـا وقـد حُرِمـتُ مـن سـلوك الطـُرق الرئيسـيَّة


 يُفگُـرن، يُحبـبـنَ، ويُناضِلــنَ مِتـلـي.






 وقتهـا عـلى نحـوٍ مُغايـر، فلســتُ أنتـوي إخبـار أيٍّ شـخص عنهـا.










(1) ويْنطـَق ليقيـون، كان معبـدًا مُكرتّتـا لأبوللـو، واشــتُهر بالمدرسـة المسـانية للفلســفة التـي أسسـها أرســطو. (المترجـمـ)

وتـرًا كان حتَّى حــدوث هــذا سـاكِنًا. لكــن في الكلِّيَّـة لا وجــود لوقـتٍ





 بذخـيرةٍ مـن الـثروات في مواجهـة يــومٍ ماطـر .




 بالقـرن الثامـن عـشر، وفي الأدب الإنجليـزيٍ درسـتُ نقديُّا قصائِـَـَ ميلتـون و"آريوباغاتيـكا" (1).









(1) خطـاب وجُهـه ميلتـون إلى أعضـاء البرمـان بخصـوص الحَطـر الـذي كان مفروضّـا وقتها عـلى صناعـة النـشر. (المترجـم)

ودون نظـام، فـلا ينبغــي أن أفگًا بـــأنَّ المـرء باسـتطاعته أن يــولي الكتـــرِ








 الشِّعريَّة المختلفــة وتفعيلاتِهـا






 الكلِّيَّة.
قليلـةُ للغايــة كانـت هـي الكُتـب المطبوعـة خِصِّيصًا للمكفوفـين مـن
 أتلقَّاهـا مَنطوقـةً في يـدي. وبالتَّالي كنــتُ أحتـاجُ مزيــدًا مـن الوقـتـ كي


 العنـاصر المــراد تدوينهـا. (الماتجــم).

أُعِـَّ لـدروسي أكـثر مـن الفتيـات الأخريـات. الجـزء اليـدويُّ مـن العمليـة


















 عــلى الإطـلاق.

السـنة الماضيـة؛ سـنتي الثانيـة في رادكليـف، درسـتُ الإنشـاء الإنجليزيَّ، ودرســتُ الكتــاب المقــدُّس باعتبـاره داخـــلا ضمــن الأدب الإنجليــزيّ،
 هـوراس، والكوميديـا اللاتلينيَّة. حصـة علـم الإنشـاء كانــت أكـثر مـا يبــتُ
(1) النَّجد: الطريق الواضحة المتُصلة، والمكان النَّجد، هو المكان المُسِرف، المرتِعع. (المترجم)




 الخالــد للسَّـادة القُدمـاء، دون تأويـلِ لا حاجـا









 الأعـراف القديـــة للعصـور السـحيقة ولأنسـاق التفكـير الأخرى، التـي كانتا







(1) يهوه، إلوميم: اسم انشُ المذكور في التوراة. (المَّجم)

مـن أحبـارِ الأدب يتناسَـون أنَّ اسـتمتاعَنا بالأعــمال الأدبيَّـة العظيمـة إفــا














 جديـد"؛ فيُبعـث شيكسـبيرُ الشـاعرُ للحيـاة مُجــدَّدًا.










الحـاضر حافـلٌ بأشــياء غــير متجانســ، حتـى أٔنيّ فقــدتُ الأمـلـ في قُـدرتي




 التـي انتهـى بي الحـال إلى تقديسِــها.






 والكُتـب والعـلـوم جميعًا في أعـماق البحــر.









الإغريقيَتـة. (المترجــم)
(2) شخصية في مسرحية "الغُرماء" من تأليف الكاتب الأيرلندي ريتشارد شِيديان. (المترجم)
"اكتـب نبـذة مُختـصرة عــن هــاس وعـن أعمالِـه". هــاس؟ مَـن كان هذا



 كنـت تبحـث عــن بدايـات حركــة الإصـلاح الدًّينـي. لكـن أيـن هــي الآن؟









 عـلى خــلافٍ مـع المسـؤول.










بينـما كانـت أيَّامـي في رادكليـف مـا تــرالُ وقتهـا في عِـداد المسـتقبَل،


 أحــُ هــنه الأشـياء هـو الإدراكُ الثمــين بقيمـة الصَّـبر؛ فالصـبرُ يُعُلِّنـــا أن










## الفصل الحادي والعشرون










 ولا حتَّى كنـتُ أقـرأ كـما تَقتضي التعليـمات.

كان عنـدي في بدايـة الأمـر عـددٌ قليـلٌ مـن الكتـب المطبوعـة بالحـرف








مـرارًا وتكــرارًا.
كان ذلـك في أول زيـارةٍ لي لبوسـطن عندمـا بــدأتُ فِعـلًا أن أقـرأ بِجِدِّيَةٍ















ذات يـومٍ وجدَتنـي مُعلِّمتـي في رُكـنٍ مـن المكتبـة وأنـا مُنكَبَـهُ فـوق



 مـن "الحـرف القرمـزي". كان اســم القِصــة "اللـورد فونتلـــــيروي الصغـــير"،



 بوسـطن، وتركتنـي لفـترةٍ قصـيرة.













 قبـل أن نـشر ع في قـراءة القصـة شرحــت لي الآنســة ساليــــــان الأشـــاء التي

كانـت تعلـم أنَنـي ســوف لـن أفهمهـا، وبيــما نحـن ماضيتـان في القـراءة












 وذكريـاتي المتقلِّبـة الملتِبسـة عــن قــراءاتي الأولى.

ابتـداءً مــن "اللــورد فونتليـوري الصغـــير" أؤرِّخُ لبدايــة اهتمامـيـي











حتَّى إن كانـت مكتوبـة عـلى نحـوٍ مُتقَـن أم غــِ ذلـكَ- م أفكَـر مُطلقًا




 بــين دفَّتي الكُتـب عــن أخبـار العـام الـذي يقـع خـارج عالمـي.







 تُفـضي بعقـلي إلى إقصـاء الحكمــة الأخلاقيـة مـن القصـص.
إذن، مـرَّة أخـرى، لافونتـين نــادرًا مـا يسـتميل حِسَّـنا الأخلاقـيَّ الأسـمـي.


 سـوف يتبع ذلـك سـعادة. الآن، بقـدر مـا أسـتطيعُ أن أحكـم عــلى الأمـر،





لكنُـي أُحـبُ "كتـاب الغابــة" و"حيوانـات بَريَّـة عرفتُهـا". أشــعرُ





لا ننتبـه لهـا.







 زال اللغـز غــير محلـول. كثـيرًا مـا أتســاءل كيـف

## للإله أن يظلًّ عن هذا أبكَمَ

## والخطيئةُ في حظيِة عهده تعترش وتبتسمُ مِلء شدقيها

كانــت الإليـاذة هــي مَــن جَعلــت مــن اليونانيــين فِـردَوسي. فقِصَّــةُ








كريهـةً بتحليلاتهـهم، بفرضيَّاتهـهم، وحواشـيهِمْ الشَّــاقَّة، أن يعــوا تلــك






 بتــك الملحمـة المدهشـة. حـين أقـرأ أرقـى المقاطِع مـن الإليــــاذة، أُعايـنُ











 الشـمس، والريـح في شَـعرِهِ تـسري.


 أمـضي في طريقـي العجيبـة بتثـاقُلِّ، وسـط المتاهــات المحـِيرِّة لقواعـد اللغــة

والقواميـس، أو أهـوِي في تـلـك الـشُّرُكِ المروِّعـة التـي تُسـمَّى الامتحانـات،











 وهِمــُ نحــو أرض "نـود"، قبـل أن يــأتي الإخـوةُ بالقميـص الملطَّخ بفَيـض الألــوان حتَّى خَيمــِ يعقـو









لكــن كيـف لي أن أتحــَّث عــن الأمجـــنـاد التـي حقَّقتُهـا منـــن أن اكتشـفتُ الكتـاب المقـدَّس؟ لقـد قرأتُـه لســنواتٍ بشـع أِورٍ متزايــد مـن






 تُتنـاوَل تلـكـ الأعــمال العظيمـةُ بالتخريـب والتشــويه.




 "فـإذا هلكـتُ، هلكـتُ، وإن نجـوت؛ فسـينجو قومـي"."
 هـي حيـاة شـعوبُ الريـف البســيطة عــن تلــك في العاصمـة الفارسـيَّة!



 فـوق العقائـد المتصارِعـة ونزعـاتِ الكبريـاء العنصريــة المتأصًا الـة؛ لَهِيَ أمـرْ يصعـب العـــورُ عليهـا في العــام أجمـعـع
 هلكــت". (المترجِــمـم)

إنَّ الكتـاب المقـدَّس يهَبُنـي إحساسًا عميقًا مريحًا بــأنَّ الأشــياء "التـي

منــن أن صِرتُ أحــبُ الكتـب لا أذكــر مــرَّة م أكــن فيهـا أحــُـُ






 كـما هـي بالنسـبة للملكــة التـي حلـُـتـ بهـا المصيبـة.
سريعًا مـا قـرأتُ "املـك لـير" بعـد "ماكبـث"، ولـن أنـسى أبــدًا شـعورَ










 بأكملهـا مكسـورة في الوقـت المناسـبـ.
(1) رسالة كورنثوس الثانية، آية 18. (المترجم)

يبـدو مـن الغريـب أنَّ فــراءتي الأولى لشيكسـبير قــد خَلَّفـت في ذِهنـي


 حيـاة طفـل. لكـن "لا شيءَ أكتُر تقلُّبـا مـن ذاكـرة طِفـل: سـواءٌ مـا تحفظــهـ، أو مــا سـوف تُضيِّعُـهُ".











 ممالـكَ جديــدةٍ مـن الفِكــر والجـمالـ
















 خـلاص العـالم أجمَـعـع




 روحـه.



 كلُ فانٍ هو رمزّ فحسب وكل ما لا يِكن الوصول إليه
(1) أو الجبابرة، عرق من الآلهة الذين حكموا الأرض طبقًا للميئولوجيا الإغريقيّة. (المترجم)

## وما لا يـكن وصفه

## قد جرى ها هنا فِعله

## إنَّ الأنوثة الخالدة تجذبنا إلى الأعلى

مـن بــين جميـع الكُتَاب الفرنسـيين الذيـن قــد قرأتُهـم، موليـير وراســين





 التـي يتوحَــُ فيهـا الحـقُقُ والخـــيُ والجــمال.









 لقصائـده. أنــا أحـبُّ مـارك تويـنـ- ومَـن ليـس يحبُّه؟ إنّْ الآلهـة هــي



الأخـرى تحبُّه، ولقــد وَضَعَـت في قلبـه كلَ صنـوف الحكمــة، ثــَّ بعدهــا،

 الكبـير. إنَّنـي أحـبُ جميـع الكتـاب الذيـن عقولهـم كعقـل لويـل؛ تفــور

 والتعاطـف.

باختصـار، الأدب هـو يوتوبيـاي. في صحبتـه، لا أكون محرومـةً من الإدلاء



 عظيمـة وهِبـاتٍ سَــماويَّة".

## الفصل الثاني والعشرون


 وســواتي كثـــيرة ومتنوّاعـة.










الشـاطئ. أسـتخدِمُ مجاذيـف بشرائـط مــن الجِلــد، تُبقيهـا الشرائـط في




 بَـَوْر المـاء الوطيـــِ المتأمِّـر!







 نخـرج مـن جُـون

 أن أكتشـف المصـدر. كان يعترينـي نفـس الشـعور الغريـب حتـى وأنـا في



 بعـد قضـاء بضعـة أنــامٍ في ريـف إيــــــانغلين، والتـي عنهـا نَسَـجَت حولهـا
(1) زورق طويل خفيف يُقاد بـجذاف واحد أو أكّرّ. (المتَجم) (2) الخليج الصغير. (المترجم)

قصيـدةُ لونغفيلـو (1) البديعـة تَيمـةً سِـحريَّة، الآنسـة ساليـةــان وأنـا ذهبنا

 بيدفـورد باسـن، إلى جزيـرة ماكنـاب، إلى حِصـن يـورك، وحـا وإلى نورثوســت آرمـا














 الـشًُ

 وأيدينـا كانـت ترتعـش مـن الإثـارة، وليـس مـن الخـوف؛ فقــد كنَّا فلــك
 ماساتشوسـتس. (المترجـم) (2) يسير مُلتُفُ كالدوامة. (المترجم)

قلـوب الـعَــايكنج، وكنًا نـدرك أنَّ الرُّبَان كان مسـيطرًا عـلى الموقـف. لقــد




 جائعــين ومُرهَقـــين.
قضيـتُ الصيـف المـاضي في إحـدى أحـبُ الخلـواتِ إليَّ في واحـدةٍ مـن










 وأشـهـد الشـمس تتـلألأ في صفحــة ورقــة شــجرةٍ إلى أخـرى. وبهـذاء كمثل الجذور؛ خَبيئةٌ حتُى في ظلمات الأرض،

## تُشارك قِمَّة الشجرة بهجتها، وتُدرِكُ الأشياء

عبر ضوء الشمس والهواء الرَّحب والكائنات الـمُجنَّحة،

## بالتناغم مع الطبيعة، كذلك أنا

(1) الآلف: جِنُّي صغير، النُوم: قزم خرافِ يعرس كنوز باطن الأرض. (المتَجم)

صار في حوزتي بُرهانُ على وجود الأشياء اللامرئيّة.











 الهنـديُّ البطـل، ألقـى آخـر نظـرةٍ لــه عــلى الأرض والسَـــماء.


 أحسســتُ بانهيـارٍ مـروٍّع حـدث عــــلى جانـب البيـت، وأدركـتُ دون حتَّى







لكــن لا بُـدَّ ألألا أنـسى أنَّنـي كنـتُ عازمـةً عــلى الكتابـة عــن الصيـف






 الـصٍراع الـذي لا فائـدة تُرجـى منـه، وعلمنـا أنَّ الصراعـا




 ســوف تـدومُ إلى الأبــــمكتبة سُر مَن قرأ











إنَّ المـرء لـيـرى في الريـف صنائـع الطبيعـة الرائفـة فحسـب، ولا تُفاجَـأ


 ينبغـي وأن يعيشـوا راضــين في منــازل فاخــرة، وأن يكونـوا أصحَّاءَ وحَسَــنـي





















المسـتحيل ألَا أفكِّر في كلً هـذا عندمـا أعـود إلى الريـف بعـد عـامٍ مقضيٍٍ في العمـل بالمدينــة.








 إيقاعًا راقِصـا.






 مـا يظلُّون بِقُربي عندمـا أكـون وحيـدة. إنَّني لأحـبُ أسـاليبهم العاطفيَّة






عليهـا ألعـب هــنه الألعــاب. تُخلَـعُ المربَعـات، حتـي يمـف الرٍّجـال فيهـا





 تُعلِمنـي عندمـا يحـينُ دوري.
لـو حـــث وكنـتُ وحيـدة وفي مِـزاجٍ مثـاليًّ، ألعـب دور سـلتِير ا(1)، وهـي
 الزاويـة اليُمنـى العُليـا مـن الورقـة، والتـي تُعـرِّف قيمـة الورقـةـة








 سِراعًا وتنـصرف تاركـةً إيَّانـا سُـعداء وبخـير حـال.
المتاحـف والمعـارض الفنِّيُـة كذلــك مــن مصــادر البهجــة والإلهـام


> نوع من ألعاب الورق، يلعبه المرء مع نفسه. (المترجِم) هو أحد أنواع فَنً التمثيل الصامت. (المترجم)

اليـد التـي لا يُؤازِرُهـا البَـصرُ في وُسـعِها أن تشـعر بالحـركات، بالعواطـف،








 البرونزيـة؛ تتكشَّــف لي أسرار الأدغــال.
 وهـي منخفضــة بهـا يجعلهـا في المتنـاول؛ لــنـا أسـتطيع أن أصــل إليهـا






 أيا ظلامًا فِي ظلامٍ في ظلام، وسط لظى الظُّهيرة، ظلامٌ واصِب، خسوفٌ تامٌّ، لا خلاص منه

دونا رجاءٍ فِي طلوع نهار!
(1) (الاسم القديم لبلاد اليونان. (المتزجِم)
(2) الاقتباس من قصيدة "عذاب شمشون" للشاعر الإنجليزي حـون ميلتون. (المترجم)









 سـبيلْ أخـرى للبَهجــة، وحدوثهـا لهـو أكـثر نــدرة عــن المباهــج الأخـرى:













(1) ممثلة بريطانية، لُقِبَت بلقب: "سيدة الصليب الأكبر" تُوُغئتَ عام 1928. (المترجم)

أنـا أعـرفُ أيضًا السَـيِّد حـــيفرسون. أفخـرُ باعتبـاره واحدًا مـن أصدقائي.






 أراه خلـف الكواليـس، وتحسَّسـتُ قبضـةَ يـده المتـيرة للفضـول، وتلمَّســُ


 يتخبَّطُ في مِشـيَتِه عـلى قدمَيـه.










 تــلا السَّـيُد جـــيفرسون أفضــل محــاورات "رِب ڤـــان وِنــكِلْ" التـي فيهـا
(1) عن قصة قصيرة للكاتب الأميريُ واشنطن إرڤَينغ (المترجم)

كانـتت الدَّمعـةُ تُخالِـطُ الابتســامة. لقـد طلـب منٍّي أن أحــدًد قــدر مــا













 العـرض سُــمِح لي أن أذهـبـ إلى مـا وراء الكواليـس وألتقـي بهـا وهـي فـي




 مــاليٍ. ولكـم أن تَتصـوَّروا سـعادنَ


أليـس صحيحًا إذن، أنَّ حيـاتي رغـم كلً قُيودِهـا كانـت تَـَسُّ في مواطـن











 سـيمفونيَّتي، وأنشــد سـعادتي في البسـمة المرتسـمة عـلى شِــفاه الآخريـن.

## الفصل الثالث والعشرون














ونـرى بعيـونٍ جديـدة، ونسـمع بـآذانٍ جديــدة جــمالَ وتناغُــمَ عالَــم الله





 بفيضـانٍ يُعـذُبُ أُجاجَـهـه.













 ودودًا لتنفَحُنـي متعـةً خالصـة



هُنــا أن أقـول إنَّنـي مُمتنَّهُّ لهـم عـلـى الــَّوام لأجـل كلماتِهـم اللطيفـة، غــِير







 إحساسَا حقيقيًّا بالبهجــة في الحيـاة، ولم أكـن أبرحـه أبــدًا إلًا وأنـا أحمـلُ
 ذات مـرَّة، عندمـا كنــتُ في حــيرةٍ مــن أمـري عندمـا





 الإيمـان الـذي قــد صـار بَصــيرة. إنَّهـ يـرى

## الله حاضِرًا في كلُ ما يُخلِّصُ ويسمو بالإنسان

في قلب كلُ ما يخشَع، ما يهوُن، وكل ما يُقدُّمُ السُلوان




المقدَّسـات. الله محبُـة، الله هـو أبونـا، ونحـنُ أبنـاؤه، وبهـذا سـوف تنقشـعُ
 إنْنـي أملـكُ مـن أسـباب السـعادة في هــنـا العـالم مـا يكفينـي ويجعلنـي











 يسـتحيلُ معهـا أن تشـعرَ بالكابــــة في حضرتـــهـه




 هكــا قـال، "في الأنَــام التـي قـد مضـتـ".
"ومسُتمِعًا إلى خرير نهر تشارلز" هكذا اقترحتُ.
"نعـم" ردَّ عـليَّ، "نهـر تشـارلز لـهـ الكتـــر مـن الارتباطــات في الذاكــرة


 أخبرتنـي الآنسـة ساليـفــان عنـه بــــأتُ أتلـو:

## تَكَّرَ، تَكَسَّر، تَكَسَر

## على صخورك الرماديُّة الباردة، أيُها البحر!


















 حـين قـادَه المـلاك إلى خـارج السِّجن. بعـد هــذا دَلفنـا إلى حُجـرة الدراسـة
(1) نهرْ يمرُ بـ ماساتشوستس، ويصبُ في النهاية بالمحيط الأطلنطي. (المترجم)

الخاصـهَ بــه، وكتـبَ أوتوغرافَـه معلِّمتـي وعـبَّر عــن إعجابِــه بصَنيعِهـا



دكتـور إدوارد إيـقـــريت هــال هــو مـن أقــدم أصدقــائي. لقــد كنــتُ











لقــد كتبــتُ بالفِعـل عــن لفـائي الأوَّل مـع دكتـور ألكســندر غرهــام





 يتوقَّعُع لهـا أن تستكشــف القوانـين التـي سـوف تحكُـُمُ المركبـات الهوائيَّـة
(1) إحالة على "في البدء كان الكلمة" (يوحنّا 1:1). (المترجم)

الطسـتقبَلَيَّة. إنَّ الدكتـور بِــلْ خبــيرٌ بالعديــد مـن ميادِيـن العلــوم، ولديـه

















 المحبَّة في حيـاة كلابِـه كـها يفعـل مـع رفقائـهـ مـن البَشَّر.







قَدَّمنـي السَّيِّد هاتُـون للكتـير مــن أصدقائــه مـن الأدبـاء، مــن بـــن
























> فَّ شعري، يعتمد على الإيجاز والتكثيف والاستعارة والتناض. (المترجم) بطل طروادة، وابن الإلهة أفروديث. (المترجم)

السـيٍّدة مــاري مابــس دودج، محـرٍر مجلــة القديـس نيكـولاس














التـي عرفناهـا فيهـا.




 وباهتمامـه الرقيـق، فهـو الــني جعــل ذِهـابي إلى الكُلُيــةِ أمـرًا مُمكِنــا.




## الجُزءُ الثَاني

## الخطابات (1887-1901)

## مُقِدِ مـة


 التعبــير - وهــو الـشيء نفسُـه الـذي جعلهـا شــخصًا مميَّـرًا.







 بارثولوميـو، وأحسُـت بدمدمـة الأورغـنـن هــنـه هـي المقاطـع التـي ينبغـي

عـلى المـرء أن ينشــد مزيـدًا منهـا. والسـبب في أنَّ تلـك المقاطـع قليلـةٌ


 السـمع والبـصر.



 جميـع أصدقائها، كان عندهـا العديـد مـن الأشـخاص المميَّزيـن في حياتها











 الجديـدة وكلماتهـا الــمُستجَدَّة التـي تخصُهُهـا




قـد كُتِبَ قبـل عـام 1892، ونُـشِرَ في تقاريـر معهـد بيركنـس للمكفوفـين.





 لســرة حياتهـا. ولـــَّا كان في اسـتطاعتي أن أتفحَّـَ
 الترقيـم. وأنـا لم أفعـل شـــئًا ســوى الانتقـاء والإدراج.






 الأصـمَّ الأوحــد في العـالم، الـنـي نــال تعليـمَا رفيعًا.

## الِضطابات (1887-1901)

بــدأت الآنســة ساليـغـان بتعليـم هيلـين كيلــر في الثالــث مــن مـارس
 كتبـت هــذا الخِطـاب باسـتخدامِ قلــمٍ رَهـاص.

إلى ابنةِ خالتها، آنًا (حَرَم السيّد جـورجِ ت. تيرنر)
[توسكامبيا، ألاباما، 17 يونيو، 1887]
هيلــين تكتـب آنــا جورج ســوف يعطـي هيلـــن تفاحــة سيمبســون سـوف يقتـل عصفـور جـاك سـوف يعطـي هيلـين مصاصـه طبيـب سـوفـ


## [بلا توقيع]





بعـد خمسـةٍ وعشريـن يومًا، عندمـا كانـت في زيـارةٍ قصـيرةٍ بعيـــا عـا عـن



## !إلى السيِّدة كاتي آدمز كيلر

[هانتسـفــل، ألاباما، 12 يوليو، 1887]
هيلـين سـوف يكتـب إلى مامـا خطــاب بابـا فعـل أعطـى هيلــــن دواء
 تفعـل تعطي هيلـين خـوخ جورج مريـض في السريـر ذراعـه مجـروح آنـا
 أعطـى هيلــن مـشروب مــن مــاء في ســيارة

 تعـود إلى بيـت الجَــّة تحـب هيلـين

## إلي اللقا

[بلا توقيع]



إلى الفتيات المكفوفات في معهد بيركنس بشمال بوسطن
[توسكامبيا، سبتمبر، 1887]
سـوف تكتـب هيلـين إلى فتيـات صغـــرات مكفوفـات خطـاب هيلـين






 برِنـس و چــامبو سـوف يذهبـون إلى بوسـطن بابـا سـوف يصطـا ببندقيـة و بـط ســوف يسـقط في الهـاء وجـــامبو وماميـى سـوف يســبحون

 سـوف تعطبي هانـدي عشـب في يديهـا معلمـة تـضرب هانــدي بالسـوط كي يذهـب بسرعـة هيلــين سـوف تضـع خطـاب في مظـروف وترســله إلى فتيـات مكفوفـات

## !إلى اللقا

هيلين كيلر

بعـد أسـابيع قليـلة مـن هــذال صـار أسـلوبها في الكتابـة قويمَا تقريبًا
 أنَّها مــا زالـت تُسـِمطُ أدوات التعريـف وتسـتخدم صيغـة الفعـل "فعـل/

قـام" وتُسـبقه عـلـى الأفعـال عنـد اسـتخدام الكـاضي البسـيط. هذا الأسـلوب شـائع بــين الأطفـال.

## إلى الفتيات المكفوفات في معهد بيركنس

[توسكامبيا، 24 أكتوبر، 1887]
عزيزاتي فتيات مكفوفات صغيرات
سـوف أكتـب لَكُـنَّ خطابًا أنـا أشـكركنَّ لأجْــل مكتـب جميـل أنـا









 أناجنـوس سـوف يــأتي كي يـراني.

إلى اللقا
هيلين كيلر.

إلى السيد مايكل أناجنوس، مدير معهد بيركنس
[توسكامبيا، نوفمبر، 1887]








 يسـتطيع أن يجلـس في صنـدوق. أنـا أحـب أن أقـرأ في كتـابي. أنــتَ تُحبُّنـي.

## إلى اللقا

هيلين كيلر.

إلى الدكتور أليكسندر غرهام بِل
[توسكامبيا، نوفمبر، 1887]
عزيزي السيِّد بِل.



 أصابعـي. أنـا فتـاة بارعـة. أختـي تسـتطيع أن تَـشي و تجـري. نحـــنـن نفعـل

ونسـتمتع بوقتنـا مـع چـــامبو. چــرنس ليـس كلـب بـارع. هـو لا يسـتطيع



 جديـدة جميلـة. ابنـة الخـال آنّا فعلـت وأعطـت لي دُميـة جميلـة. اسـمها

## إلى اللقا

هيلين كيلر.

مـع بدايـة العـام الجديــد صـارت مُفرداتهـا راســخةً أكـثـر. يتجــلَى في




 مُوجُـهـه إلى زميلـة دراســة في معهـد بيركنـس.

## إلى الآنسة ساره تومِلسُن

توسكامبيا، ألاباما، الثاني من يناير، 1888.
عزيزتي ساره
أنـا سـعيدة بـأن أكتـب إليـكِ في هــذا الصَّبـاح. أتَتنـى أن يـأتي السـيد
 وسأشـتري لأبي قُفَازات، ولـجـــيمس قــلادة جميلـة، ولسيمبسـون أصفـادًا.

لقــد رأيــتُ آنســة بِتــي وزملاءهــا في الدراسـة. كان عندهـــم شــــجرة





 الفتيـات المكفوفـات الصغـــيرات.

رِجـال و فِتيـان يقومـون بصُنـع بُسُـط في مَشـاغِل. الصـوف ينمـو عــلى
 إلى مشـاغل.

ينمـو القُطـن عـلى سـيقانٍ كبـيرة في الحقـول. رِجـال و فِتيـان و نِســاء




 وصغـيرة. فـراخ مـدام ثومسـون قتلـت فـراخ ليـلى. إيـــــــا تنــام في سريـري. أنـا أحـبُ الفتيــــات المطيعـات نوات

إلى اللقا
هيلين كيلر.




يذهـب الرِّجـال إلى المدرسـة؟". لقـد كتبـت عــلى السَّـُّورة أســماء جميـع

إحـدى أكـبر البواخـر في المسسـبِّي.

## إلى الدكتور إدوارد إيــــرِت هال

توسكامبيا، ألاباما، الخامس عشر من فبراير [1888]
العزيز دكتور هال

 جميلـة أنــا أقـرأ قَصـص في كتـابي عــن الأُسـود والنُّــور والخِـرافـ






 بصـوت عـالي. لــن أكتـب المزيــد اليـوم. أنــا متعَبــة.

إلى اللقا
هيلين كيلر.

## ! !لى السيد مايكل أناجنوس

## توسكامبيا، ألاباما، الرابع والعشرون من فبراير، 1888.

 بطريقـة برايـل. هــنا الصَّبـاح أرســل لي لوسـيان ثومســونون باقــة جميلــة مـن ورود البنفسـج و النَّجـس و الزّعفــران. في يـوم الأحـــد أتتنــي آدلـــن





ملـدرد تُطعـم الفـراخ الصغــيرة بفُتـات الخبـز. أنـا أحـب أن ألعـب مـع أختـي الصغـيرة.
مُعلِّمـة وأنـا ذهبنـا إلى مَمفِـس كي نـزور الخالــة نـانَي والجّــدّة. لويـس




 مُعلًّمـة. إنها لا ترغـبـ أن أكتـب المزيـد اليـوم. أنـا أشـعر بالتَّعـب.



 يــزرع بطيـخ و بازيـلاء و فاصوليـاء.

ابـن الخـال بِـل ســوف يـــتي لزيارتنــا يـوم السـبت. أمـي سـوف تصنـع
 العَشـاء. لوسـيان ثومسـون مريـضـ أنـا حزينـة عليـه.



 الهكفوفـات الصغـــــرات.

إلى اللقاء
هيلين كيلر.

 لبعـض الشٌّعر الـذي يسـتحقُق الثناء.

## إلى السيّد مورِسون هيدي

توسكامبيا، ألاباما، الأول من مارس عام 1888.
عمّـي العزيـز مـوري- أنـا سـعيدة بـأن أكتـب لـك خِـطابًا، أنـا أحبــك، وحـين أراك سـوفـ أُعانقــك و أقبِبُـُكـ

 أعـرف فتـاة صغـيرة في لِكْسِـنتون بكنتـاكيـي اسـمها كاثريـن هوبســنـن.

أنـا سـوف أذهـب إلى بوسـطن في شـهر يونيـو مـع أمــي ومـع مُعلًّمـة، سـوف ألهو مـع الفتيـات المكفوفـات الصغيرات، و سـوف يرســل لي السـيد
 ملـدرد ســوف لـن تذهــب إلى بوسـطن، فهـي تبـكي. أنـا أحــبْ أن
 أفضـل حــلاً منهـا.

ياتـس قتـل النمـل، النمــل لــدغ ياتـس. ياتـس يحفــر في الحديقــة.








إلى البيـتـ.
مع الكثير من المحبّة، و قُبلة
هيلين آ. كيلر.

في هــذا الـكلام المذكـور عــن النُزهــة القصــرية نأخــذ نظـرةً سريعـةً
 اللَّهـو. كان ذلـك يومًّا ازدادت فيـه مُفـرداتُ الطّفّلــة.

إلى السيد مايكل أناجنوس

## توسكامبيا، ألاباما، الثالث من مايو 1888.




 المطيعـة.

أمـي تصنع لي فسـاتين جديـدة جميلـة كي أرتديهـا، في بوسـطن سـوف
















 مع الخطـاب. طفلتك الأثثيرة

هيلين كيلر.

إبَّان انتهـاء شــهر مايـو، انطلقـتـت مــدام كيلــر، وهيلــين، والآنســة









## إلى الآنسة ماري س. مور

شمال بوسطن، ماساتشوستس. سبتمبر 1888.
عزيزتي الآنسة مور







رائعـة جــَّا ولطيفـة حــين لا تكـون تبـكي بصـوت عـالٍ. في الصيـف القـادم،

 الفاكهـة اللذيـذة وإلا سـوف تجعلهـا مريضـة جـــًا.






 سـوف يبكيـان عنــد رؤيـة المحيـط العظيـم الهائــج.
حـين يصبـح القبطـان بيكـر بصحـةٍ أفضـل سـوف يأخــنـني إلى أفريقيـا







 سـوف يعُـدنَ إلى المدرسـة يـوم الأربعـاء القــادم.




أتمنىى أن تفگّري بي وأن تحبَّيني لأنني فتاة صغيرة مُطيعة. مع الكثير من المحبَة وقُبلتَين
من صديقتك الصغيرة
هيلين آ. كيلر.

أمَّـاعــن الـكلام المذكـور هنـا بخصـوص زيـارة بعـض الأصدقـاء؛ فـإنَّ

 المحترمــين.

## إلى مدام كاتي آدامز كيلر

جنوب بوسطن، ماساتشوستس، الرابع والعشرون من سبتمبر [1888]
أُمّي العزيزة،


 هنـاك بسرعـةٍ تَامًا عــن طريـق الســــارات البخاريـة.

مــدام فريــان و كاري و إيثــل وفرانــك وهيلـــين أتــوا لاسـتقبالنا في

 كلَ الأشـياء الجميلـة في وسـت نيوتـون. رأيـتُ العديـد مــن المنـــرل الأنيقـة

والــروج الخـضراء الفسـيحةِ النَّديــة تحيـط بهـا، وأشـجارًا وزهـورًا مُشرقـةً ونوافــِر. الحصـان كان اســمه بـــرنس (Prince)، كان حصانًا لطيفًا وانـا وكان








 وقطفـتُ بعـض الأزهـار وأكلـتُ فواكــه، وتقافــرتُ وحجلـــتُ ورقصــتُ






 بالصينيــة[. عُدنـا للبيـت في عربـاتٍ تجرُّهـا الأحصنـة لأن اليـومَ وقتهـا كان






القطـار كي يسـتقبلني أنـا ومُعلًّمتـي؟ أنـا حزينـة جــُّا لأن إيـــــا وبيـتي

 معـي حــين أعـود إلى البيـت؟
مع ألف قُبلة، والكثير من المحتّة.
من ابنتِك الصغيرة العزيزة.
هيلين آ. كيلر.




إلى السيُد موريسون هيدي
شمال بوسطن، ماساتشوستس، الأول من أكتوبر، 1888.



 والخـروف.





قبـل العديـد مـن السـنـنين، كان يعيـش في إنجلـترا، الكثـــيُ مــن النــاس





يرغبـون.
كان الملـك عــلى النــاس مــن الغاضبــين، وكانــوا لغضبــه مــن الآســفين، وقالـوا، سـوف نرحـل بعيـدًا لنعيـش في بـــــا















 أسـابيع عديـدة في عُـرض المحيـط الغويـط، ولرؤيــة الأثـــجار، والزُّهــور، والعُشـب م يكونـوا يسـتطيعون، إلا مـن المـاء والسَـماء البديعـة فحسـب،

لهـنا م يكـن في مقـدرة السُُـفن، أن تُبحـر بسرعـة وقتهـا، لأنّ البـشر، عــن









 تـزور بليـماوث وتـرى الكثــير مـن الأشـــياء القديــة؟ أنا الآن مرهقة للغاية وسوف أستريح.

مع الكثير من المحبّة والكثير من القبلات، من صديقتك الصغيرة،
هيلين آ. كيلر.









كي تعـبرٌ بهـا عـن أفـكارٍ خـارج خبرتهـا الذًّهنيـة. "إيــِـث" المذكـورة هنــا


## إلى السيد مايكل أناجنوس

روكسبيري، ماساتشوستس، السابع عشر من أكتوبر، 1888.
Mon cher Monsieur Anagnos

 وعـشرون طفـلًا صغـيرا، و هـم جميعهـم مـن المكفوفـينـ. أنـا حزينـة لأنــهـ

















سـيقول لي ولـد صغـير: Parlez-vous Francais? [هـل حضرتـك تتحدّثــنـن الفرنســـنَ؟؟]، وســوف أردٌ وأقـول: Oui Monsieur, vous aves un joli chapeau. Donnez moi un baiser قَبعـة جميلـة. أعطنـي قُبلـة]. أتَتنـى أن تـأتي معـي إلى أثينـا كي تـرى عـــراء

 وتقـول: kalos [حسـنًا]، وعندهــا ســوف أقـول أنـا: chaere. هــل ســوف

 Kale nykta
.Je vous aime. Au revoir
من صديقتك العزيزة الصغيرة.
هيلين آ. كيلر.

## إلى الآنسة إيـــيلينا هـ كيلر

[جنوب بوسطن، ماساتشوستس، التاسع والعشرون من أكتوبر 1888]


 واللاتينيـة واليونانيــة . Se agapo هـي كلمــة يونانيتـة، و هــي تعنـي أنـا أُحِبُـك. J’ai une bonne petite soeur هــي جملـــة فرنســيـة، و تعنـــي: أنـا عنـدي أخــت صغـــيرة جميلـة . Nous avous un bon pere et une تعنـي: نحـن عندنـا أبٌ صالـح وأٌُ صالحـة. Puer معناهـا bonne mere

ولـُد باللاتينيتـة، وMutter معناهـا أُمْ بالأمانيتـة. ســوف أُعلِّم ملـدرد العديد مـن اللغــات حـين أعـود إلى البيـت.

هيلين آ. كيلر.
!إلى مدام صوفيا س. هوبكنز
توسكامبيا، ألاباما. الحادي عشر من ديسمبر 1888.
عزيزتي مدام هوبكنز:-
لقــد أطعمــُ للتــوّ حمامتـي الصَّغــيرة العزيــزة. أهدانيهـا أخـــي







 العديــد مــن الأشــياء الأخـرى.

الفحـم موجـود في باطـن الأرض أيضًا. قبـل الكتــير مـن السـنـين، قبـل أن

 حـين كانـت تسـقط الأوراق والأشـجار، كان يغطّيهـا الــاء والــتراب، وعندئـنٍ




للنــاس كِي يُوقِـدوا بــه النـار. هــل في وسـعك رؤيـة أوراق الشَّجر والسَّراخسَ


 يكـون الصقيع منتـشرًا خـارج البيـوت.
 قريـب، وتَكثـي معنـا فـترةً طويلـة. مع الكثير من المحبّة من صديقتك الصّغيرة
هيلين آ. كيلر.
!إلى الآنسة ديلا بِنُتْ
توسكامبيا، ألاباما، 29 يناير، 1889,

 أنـا كنــتُ أقـرأ في كتابي عـنـ astronomers (عُلـماء الفَلَكـك). Astronomer







 وجميـل. إنَ النُّجـوم تُســتى: إخــوةُ الأرض وأخواتُهـا

 الأثــياء. أظـنُن أنْ الجَــرس أداةٌ أيضًا. ســوف أحـكي لــك مــا أعرفـه عــن الأجـــراس.












 موعــُ المذاكـرة. إلى اللقــاء.

مع الكثير من المحبّة، والكثِير من القُبلات،
هيلين آ. كيلر.
t.me/soramnqraa

## إلى الدكتور إدوارد إيـــــرِت هال

توسكامبيا، ألاباما، الحادي والعشرون من فبراير 1889.
عزيزي السيد هال،






















الطُُرقـات جافــة. في غضـون بضعـةِ أيــام سـوف يحـلُ هنــا فصـل الرَّبيـع.












 مع الكتير من المحبّة والقُبلات، من ابنة خالتك الـمُحِبَّة هيلين آ. كيلر.

أثنــاء فصـل الشًّـتاء، كانــت الآنســة ساليـةـــان وتلميذتُهـا تـارسـان مهامًّهـها في بيـت هيلــن بتوسـكامبيا، وقـد أفضـت تلــك الفـترة إلى نتائـــج





فصيحـة.

## إلى السيد مايكل أناجنوس

## توسكامبيا، ألاباما، الثامن عشر من مايو، 1889.





 السُـويد وزار كنائـسَ بديعـة في إيطاليـا وفرنسـا، ورأى الكتـيرَ مـن القِــلاع








 اللــورد فونتلـيروي، ومُعلِّمتـي أيضًا تشـكرك.


 قضـاءُ الوقـت وسـط الغابــات الظُّليلـة، وقــد اسـتمتعنا جميعًا بالنُزهــة.
(1) الملكـة ڤُــيلهامينا، ملكـة هولنـدا، مـن مواليـد عـام 1880، لـذا، كانـت في التاسعة مـن عُمرهـا ومـا تـزال بعـد أمـريرة، في وقــت كتابـة هـــا الخطـاب. (المترجِـم) .





لقــد كانــت الـورود بديعـة. لــدى أمُـي الكتــير مـن الـوروود الجميلـة.

 غونتيـير"، "غابرييل دريــــــى" و"ـِــيرل ديـز غاردينز"- جميعُهـا ورودُ رائعة.


 محبَّتـي للآنسـة كالِيـوبٍ وللسـيد فرانسـيز ديــترو كالـبـــوثاكس. محبَّتي، صديقتك الصغيرة،

هيلين آدمز كيلر.




!إلى الآنسة فالِّ س. مارّت

## توسكامبيا، ألاباما، 17 مايو، 1889.











 تسـتطع البنـت الصغــرة أن تتحمًّل هــنـه الفكـرة. "سـوف أبقـى معـكِك"،








 تعـرُج، وذلـك جلعنـي أضحـك، لكـن مـن الخطـأ أن نسـخر مـن الحيوانـات

المس_كينة!".

ألَيسَـت قِصَـةً مثــيرة للشـفقة؟ أَتـنى أن يكـون الأب قـد عاقـب الولـد

 تعـودُ إليَّ في فصـل الخريـف القــادم.

محبَّتي، صديقتك الصغيرة،
هيلين آدامز كيلر.

إلى الآنسة ماري إ ريلاي
توسكامبيا، ألاباما، 27 مايو، 1889.
عزيـزتي الآنســة ريـلاي:- أتَنَّى أن لـو كنـتِ اليـوم هنــا لتَنعمـي بجـوِّ












 جَــَّتِي وعمَّتـي الآن هُنـا. سـوف تصنـع الجـدَّةُ فُسـتانَيْنْ جديديـن لأجـلي.

أبِلغــي محبَّتـي إلى جميـع الفتيـات الصغــيرات، وأخبريهـنَّ أنَّ هيلــين


الـمُحِبَّة،
هيلين آدامز كيلر.

كانـت الآنسـة ساليـفــان بعيـدةً عـن هيلـين أثنـاء الصَّيـف مـدةَ ثلاثـة


 أيَتـامٍ في اكــرَّة.

إلى الآنسة آن مانسْفيلد ساليـفـان
توسكامبيا، ألاباما، 7 أغسطس، 1889.








 السرخـس في العشريـن مـن أغسـطس القـادم. أظنُّنـا ســوف نقـضي وقتًا

ممتِعًا في الهـواء الطلـقى، وسـط الغابـات البـاردة البهيجـة. سـوف أكتـ


مـاذا كان اســمُ الولـد الصغــير الـذي وقع في حـبِّ نجمة السَّـماء الجميلة؟


















أحـبُّ أن ألتقـي بأصدقــائي.



والَّليالِكُكُ الشَّذـئُهُ كانـتـت تنمـو فيـما حـول القـارب. كان هنـاك بيـتٌ قديـمٌ


 تعتقـد أنَّه ليـس هُنـاك جِمراءٌ وسـيمة مثــل جِرائهـا





من تلميذتك الصغيرة الـمُحِبَّ،
هيلين آ. كيلر.

في فصـل الخريـف، عـادت هيلين والآنسـة ساليـئــان إلى معهـد بيركنس
في جنوب بوسـطن.

## !! اللآنسة ملدرد كيلر

## جنوب بوسطن، الرابع والعشرون من أكتوبر، 1889.








المفترسـة والغريبـة. ينبغـي ألَا تخـافي منهـا. إنَّها لا تسـتطيع أن تخـرج مـن الصـور وتؤذيَــكِ.





 الشـمال البـارد. في السـاعة العـاشرة، أدرسُ عــن الأرض التـي عــــــلى ظهرهــا

 بعـد الظهــرِة.

والآن، وداعًا يـا أختـي الصغــيرة العزيـزة. أرسـلي عنِّـي لأبي وأمـي محبَّةً كبـيرة وأحضانًا وقبـلات كثـــرة. مُعلِّمتـي تبعــُ إليهـما بمودَّتها أيضًا. من أخِتكِ المحِبَّة،

هيلين آ. كيلر.

إلى السيد وليام ويد

## جنوب بوسطن، ماساتشوستس، 20 نوفمبر، 1889.





(1) كلب ضخم من كلاب الحراسة. (المترجم)

مـا دامـت صاحبتُهـا في مـكان بعيـد. أتَنَّىـى ألًا تكــون الكلبـة شــاعرة الآن











 أنَّنـي سـوف أرعىى لايونِس جيِّدًا. سـوف أكـون سـعيدة لـو تلقَّيـتُ منـكَ خِطابًا عندمـا تشـاءُ أن تكتـبَ إلِيَّ.

من صديقتكَ الصغيرة الـمُحِبَّة
هيلين آ. كيلر.
ملحوظة: أنا أدرس في المعهد الخاص بالمكفوفين. هـ. آ. ك.

هــذا الخِطـاب وقـع في يــد وايتيـير، "هيلـين آ. كيلـر -بنــت مكفوفـة
 مـن القلـم الرصـاص، يُقصــد بهـا "ذات العيـون البُنيـَـة".
(1) يلاحَــُ أنُ الاسـمَ الـذي اختارتـه للكلبـة هنـا يعنـي لبـؤة (أنثـى الأنــد)، واسـم كلـب السـيد


## إلى جـون غرينليف وايتير

## 27 نوفمبر، 1889.

أيُّها الشَاعر العزيز،







 بالابتهـاج طـوال اليـوم.
حــين أخــرج وأمـشي في حديقتـي فأنــا لا أســتطيع أن أرى الزهــور




 [ــكَ] أن تســمتع كثــيرًا بعيـــد الشُّـكـر.

من صديقتكُ الصغيرة الـمُحِبَّة،
هيلين آ. كيلر

## إلى السيّد حــون غرينليف وايتير.

الردُّ على وايتيري، المُشارُر إليه في الخِطاب التالي، قد فُقِدِ. إلى السيدة كاتي آدامز كيلر

## جنوب بوسطن، ماساتشوستس، 3 ديسمب، 1889.















 الشُّكر؛ ديـكـك رومـي وبودنـغ البرقـوق (4). قمــتُ الأسـبوع المـاضي بزيـارةٍ
(1) Meath (1) ميث: مقاطعة في أيرلندا. (المترجم)


$$
\begin{aligned}
& \text { (3) لقب إنجليزيُ أدنى مرتبةً من الماركيز (المتَجِم) } \\
& \text { (4) طعام يؤكل في ليلة عيد الميلاد. (المترجِم) }
\end{aligned}
$$

لمتجـرٍ جميـلٍ للفنـون. رأيـتُ الكثـــر مـن التماثيـل الكبـيرة، وأعطـاني رجـلٌ محـترم قَثــالًا كــلاك.

ذهبــت يـوم الأحــد إلى الكنيســة عــلى مــتن ســفينةٍ حربيَّـة. بعــد



 فظيـع يـوم الخميـس. احترقـت محـلَّات كثـيرة، وأربعـةُ مـنـ الرُّجـال لقـوا


 هيلين آ. كيلر.

## !إلى السيدة كاتي آدامز كيلر

جنوب بوسطن، ماساتشوستس، 24 ديسمب، 1889.
أُمي العزيزة،

أرسـلتُ إليـكِ أمـس صُندوقًا صغـيرًا هديـةً بمناسـبة الكريسـماس. أنـا





 كان الطقـسُ دافئـا جــَّا في توسـكامبيا بالنسـبة لأختـي الصغـيرة، ولا تطيـق


 أرسـل لي بعـَ المـال كي أشــتري هدايــا مـن أجــل أصدقـائي. أنـا أحــبُ أن










 فريــان. سـوف نقـضي وقتـا مرِحًا أنـا متأكِـدة
 بالعربـة. إنهـا ينتويـان إعطـائي هديـةً فاتنـة، لكــن لا أسـتطيع أن أخمِّـنـن




 الصغــرة قبـلاتٍ كثـــِة، وأبلغــي وافــر محبَّتـي للجميـع.

مَحِّتَي
هيلين.

إلى الدكتور إدوارد إيــــرِيت هال
جنوب بوسطن، 8 يناير، 1890.
عزيزي السيِّد دكتور هال:














تحيَّاتي ومحبَّتي إلى أبنـاء الخــال الصًّغـار، ولــدام هــال، ومنًّـي إليـكَ

من صديقتك الصغيرة
هيلين آ. كيلر.

هــنا الخِطـاب -وهــو أوَّلُ الخِطابـات التـي كتبتهـا هيلــين إلى الدكتـور


## إلى الدكتور أوليـفـار وِندِل هولمز

## جنوب بوسطن، ماساتشوستس، 1مارس، 1890.














 المـرح هـو الـشيء الوحيـد القائــمُ في العــالم.






دون أن تشـغلَ فِكرهـا بالغــد. إنَّهـا تُشَبـه تَامًا الأولاد والبنـات الصِّغـار

 الليالِـكِ العَطِـرَة، وهُـم سُـعداء ينعمـون بضـوء الشَّمـمسِ السَّـاطِع.
 تسـمح لي أن آتي وإينَاهـا كِي تـزورك؟ إنَّهـا طِفلـَ حَبُوبـة، وأنـا متأكِّدة أنَـَكَ ســوف تُحبُّها.
 بيتـي عـليَّ أن أكتــه قبـل أن أخلــد إلى النـوم.
من صديقتك الصغيرة الـمُحِبَّة،
هيلين آ. كيلر.

## ! إلى الآنسة ساره فولَر

بوسطن، ماساتشوستس، 3 أبريل، 1890.
عزيزتي الآنسة فولَر،




 سـتفرحُ أمـي بهـذا. إنَّنـي لأتحـرَّقُ شـوقًا لمجـيء شــهـر يونيـو لأنَّنـي أتـوق

(1) الآنسة فولر هي مَن أعطت هيلِن كيلر أول درس في النطق.

فَهمـي حـين كنـتُ أتحـدَّث باسـتخدام أصابعـي، لكنَّها الآن سـوف تجلـس






















 عندمـا كانـوا يتحدَّتَون إليها. لقـد أبهجنـي ذلـك النَّبـأ السـارُّ السـعيد إلى الـي

Rignhild Kaata (1)






 أن أغنًّي أيضًا. سـوف يُدهَشُشُ ويسـعَدُ كلُ أصدقـائي بهـذا.
تلميذتكِ الصغيرة الـمُحِبَة.

> هيلين آ. كيلر.

 بعـد أن قَـد تعلَّمَـت أن "تَتكلَّم عـبر فمها

## !إلى نيافة الأسقف فيلبس بروكس

توسكامبيا، ألاباما، 14 يوليو، 1890.








خاطـر مُعلمتـي. لقـد كـبرت ملـدرد وصـارت أطـولَ قامـةً وأشـدَّ عـودًا

 أفيـض بالسَـعادة جـرَّاء مــا وهبتُهـما إيَّاه مـن مفاجـا













 رُحـماء بالحيوانـات.







كلبتـي الكبـيرة لايونـس تـأتي معنـا كي تحمينـا حـين نخـرج في نزهـة. أخـي
 مُعلًّمتي تُرسل إليكَ تحيَّاتها، وأبي وأمًّي يبعثان أيضًا إليك بالسلام.
من صديقتك الصغيرة المحِبَّة

> هيلين آ. كيلر.

## ردٌّ دكتور بروكس

## لندن، 3 أغسطس، 1890.










 للغايـة.
إنَّه ليـسرُّني كذلـك بـأن أعـرف -مُستَشَـفَّا مـن الأســئلة التـي تسـألينني





تسـكنُ روحَ كلّ شيء. أيُُ شيءٍ لا تهيمـن عليـه قُـوَةُ المحبَّهَ، مهـما كان، لا













 فنـحهـم إيَّـاه كي يسـعدوا بـه. ألسـنا كذلـكـ؟
لكـنَّ الله لا يرغـبُ لنــا أن نكـونَ سـعداءَ فحسـب؛ إنَّهـ يريدنـا أن نكـون






 عرفـه العــالم عــلى الإطــلاق.

إنَنــي أحـبُّ أن أحـكي لــكِ عـن الله. لكنَّهـ سـوف يخـبركِ بنفسِـه عــن









 الرائعـة التـي يقدِّمها لنـا الكتـاب المقــدُس.



 آتي أنـا. سـأتواجدُ هنـاك إبَّـان منتصـف شـهـر سـبتمبر. إنَّنـي لأتــوقُ أن تُخبرينـي بـكلً شيء، ولا تنـسَيْن الحِــمار.
 أن لـو اسـتطعتُ رؤيــة أختـكِ الصغـيرة.
 خطابـكِ عـلى عنـواني ببوسـطن.
صديقكِ الـمُحِبُّ
فيلبس بروكس.

ردُ دكتور هولمز
وهو ردٌ على خِطاب مفقود.

## بِـــــيرلي فارمز، ماساتشوستس، 1 أغسطس، 1890.

 صديقتي العزيزة الصغيرة هيلين:اسـتلمتُ خِطـابَ الترحيـب الـنـي أرسـلتِه منـذ عـدة أيَّام، لكـن عنـدي
 حالـة انتظـار لفـترٍ طويلـة قبـل أن يُـردَّ عليها.

















كـما هــم يفعلــون الآن. فَكِّري فقـطـط في جيـش مــن البـشر العميـان،






 يــــنٍ مـن كونهـا شــخصًا يُراعـى أمـرُه بحُسـن اهتـمامر.



 كثــرٍ مـن الأطفــال ذوي السَّـمِع والبَـصر. وداعًا يا عزيزتِ الصغيرة هيلين! كلُّ الأمنيات الطِيِّة، من صديقك، أوليـقَّر وِندِل هولمز .

كُتِـبَ هــذا الخِطـبُبُ إلى بعـض الرجـال المحترمـين في غاردنيـيـ، بــمين، والذيـن كانـوا قـد أطلقـوا اســم هيلـين كيلـر عـلى حاويـةٍ قديــة.

توسكامبيا، ألاباما، 14 يوليو، 1890.









 مـا.

مَحبَّتي، من صديقتكم الصغيرة
هيلين آ. كيلر.
مُرسلٌ إلى السَّادة في برادستريت.

عــادت هيلــين والآنسـة ساليـــــان إلى معهـد بيركنـس في أوائـل شـهر نوفمـبر.

## !! الى السَّيّدة كاتي آدامز كيلر

## جنوب بوسطن، 10 نوفمبر، 1890.






















 أناجنـوس. لقـد كنـتُ أطفـر بالفـرح كــرأى صديقـي الأعــزِ والأطيـبـ مـرَّةً

أخــرى. أعطـاني ســاعة جميلــة. إنَّها معـي أشــبكها بدبُــوس في ملابـسي.
 السـيد أناجنـوس مرَّتين فحسـب. عنـدي كثــيرٌ مــن الأسـئلة أودُ أن أن أطرحهـا
 جـدًّا.









حُجرتُنا بهيجةٌ ومُريحة.

 تـرى مُعلِّمتـي إن كان بالإمـكان إصلاحُهـا.




 مَحبَّتـي، ابنتـك الصغــيرة،
هيلين آ. كيلر.

# إلى جـون غرينليف وايتير 

## جنوب بوسطن، 17 ديسمبر، 1890.

عزيزي الشاعر الطيُّب،





















 أرتـاح وأن أنـالَ قــدرًا كبـيرًا مــن اللهـو.

مُعلّْمتـي عـلى مـا يُرام، وتبعـثُ لـك أطيـب سـلاماتِها. لقـد حـلَّ تقريبًا


 من صديقتك الصغيرة هيلين آ. كيلر.

## ردٌ وايتير














 وإليكــم منِّـي الكثــير مـن المحبَّـة
صديقكِ العجوز،
. جـون غ. وايتير.

تومـي سترنـجهـر؛ الـذي يظهـر في الكتـير مـن الخطابـات التاليــة، أصبـح






 لـه المـال". شَرَرَــت تسـتعطي المسـاهمات مـن أصدقائهـا، وكانــت تدَّخـر نِكلاتهـا.
 بوسـطن، والقائمـون عــلى معهـد بيركنـس أجـازوا دخولـــهـه ريـاض الأطفــال

للمكفوفــنـن







منــن عهـدٍ قريـبٍ، كتبـت الآنسـة كيلــر تقـول: "لـن أنـسى أبـدًا المـال





## إلى السيد جـورع ر. كريل

## معهد المكفوفين،

## جنوب بوسطن، ماساتشوستس، 20 مارس، 1891.

صديقـي العزيـز السـيد كريـل:- لقـد سـمعتُ مــن الســيد ويــد عــن






















 ســوى أن يكـون سـعيدًا.
من صديقتك الصغير الـمُحِبَّة،
هيلين آ. كيلر.

إلى الدكتور أوليــــار وِندلِ هولمز
[جنوب بوسطن، ماساتشوستس، أبريل، 1891].
عزيـزي الدكتـور هوكـز:- إن كلماتِـكَ البديعــة عــن الرَّبيـع قـد ولَّلَدَت














 حيـاة تومـي بأكملهـا مشرقـة. صديقتــك المحبَّـة،
هيلين كيلر.

## !! السُّير حـون إيــرِـت مِليس

## جنوب بوسطن، ماساتشوستس، 30 أبريل، 1891.














## "متشبُّة وسط عناق الموج المتلاطِم

بأهداب عشب البحر ومنها إلى جبل الخلنج؛ تلك السنديانة البريطانيَّة بشُعَهِها المتجذذرَ تُحكم قبضتها المرهفة عليهم جميعًا، وتضمُهم معًا، منحدراتُ من الأبيض، وظلُلِيلتُ من الأخضر تغلُّفُها ويحتضنها المحيط يك يلاطِفها، وتِلالْ، تتموضَعُ خيوط الأنهار بينها إنُّها أُمُنا، الجُزيرَة الصغيرة، فليحفظها الله!".

سـيسُرَكَ حـين تسـمع أنَّ تومـي لديـه سـيَّدة تُعلِّمُه، وبأنَّهـه ولـد صغـير



 إنَّ أبريــلَ ســوف يُــواري دُموعـه وخجلـهـه وراء زهــور مايــو الفاتنــة.
 هُنـا.


هيلين كيلر.

إلى نيافة الأسقف فيلبس بروكس
ج • بوسطن، 1 مايو، 1891.
عزيزي السيد بروكس:
في هــذا اليـوم المـشرق مـن شـهـر مايـو، تبعـتُ إليـكَ هيلـين بتحيَّـاتٍ






 في حـال انتفـاء كَونهــم دَمِثــي الأخــلاق ونُبـلاء كــما يرغبهـهم أن يكونــوا.

أَتَنَّى كــا سـوف تخبرهــم بـه مـن جميـلِ نبـأ أن يجعــلَ دقًّاتَ قلوبهـم

 والطيـور الغــرِّدة.

من صديقتك الصغيرة الـمُحِبَةَ،

## هيلين كيلر.







 كاملـة بأسـماء جميع المسـاهمين. بلـغ مقـدار المسـاهمات أكـثر مـن ألـــٍ وسـتمائة دولار.

## ! !لى السيد جـون هـ هولز

جنوب بوسطن، 13 مايو، 1891.
إلى محرر جريدة بوسطن هيرالد:
عزيـزي الســيد هولــز:- هــل ممكـن لـو سـمحت أن تـتـــرَّم، وتطبـع

 وبهـذا سـيتمنَّون جميعًا أن يشـاركوا بهجـة مسـاعدتِهـه ا إنَّه حقًّا سـعـيد






 فاعلـو الخـير العمـلَ إلى أن تكتمـل تكاليـف دراسـتِه، ويكـون التعليـم قــد


من صديقتك الصغيرة،
هيلين كيلر.

إلى الدكتور أوليــــار وِندل هولمز
جنوب بوسطن، 27 مايو، 1891.












الـشيء الغريـب المدهـش الـذي تُسَمُيه الـمُعلٍّمة العقـل، سـيبدأ في بَسـطِ
 العقـل، أليســت هـي كذلـك؟







 المخصَّصـة لنــا.

هــل علمــتَ أنَّ الأطفـال المكفوفـين سـوف يقومـون بالتـدرُّب عــلى



 الدكتـور إيلــز، وأن يضـمَّ تــوم بــين ذراعيـهـ. مع قبلة والكثير من المحبَّة، من صديقتك الصغيرة، هيلين آ. كيلر.

## إلى نيافة الأسقف فيلبس بروكس

## جنوب بوسطن، 8 يونيو، 1891.

عزيزي السيد بروكس،




 أسـتطيعُ رؤيتهـا. إن ط تكـن عينــاكَ منــيرةً تنعـمُ بنــور البَـصر يــا سـيـي











 صديقتـك الصغــيرة

هيلين كيلر.

عندمـا أغلـق معهـد بيركنـس أبوابـه في شـهر يونيـو، ذهبـت هيلـــين




 الإصــدار، وقـد كتبـت الآنسـة كيلـر عــن نصيبها منــهـ

## إلى السيد ألبِرت هـ مانْسِل

## بريوسِتر، 10 مارس، 1892.

عزيزي السيد مانسِل،












 فـوق أســوار فِـلاع أعدائهـا الجليديَّـة، وفي لحظـةٍ تـتـلاشى، وتنفحها الأرضُ

البهيجـهُ تحيَّةً مَلَكيَّة. لكـن لا بُــُّ لي أن أُرجِـئ خيــالاتي الفارغـةً تِلــكَ


 مِنّْي رجـاءً تلـك الكلــمات القلائــل لخاطِـر المحبَّـة التـي هـي عــلى وثـاقٍ

مُحِبَتُتك
هيلين كيلر.

هــا الخِطـاب أُعيـد نَشـرُ صـورةٍ طِبـق الأصـل منـه في مجلــة القِدِّيـس
 شـهرين أو ثلائــة مـن تاريــخ نـــره.
(1) إلى القِدُيس نيكولاس

أعزائي في القِدُيس نيكولاس:








(1) مجلة القِذيس نيكولاس، هي مجلة أطفال أمِيكّة، أُسْسَت عام 1873. (المترجم)

بينـما الأحـرف الطويلـة تَتــدُّ فيـما فوقهـا وتحتهـا. نُوجُـهـه القلــم باليــد







صديقتكم الصغيرة المخلصة لكم جدًّا
هيلين كيلر.



 ألفَيْ دولار مـن أجـل الأطفـال المكفوفــنـن

## !! الى الآنسة كارولِّن ديربي

## جنوب بوسطن، 9 مايو، 1892.







الأعــراء في بوسـطن مـن أجــل إسـعادي، هــو أنَّهـم مــدُوا يــدَ العــون كي





 سـوف يأتـون ويجعلـون مـن "حفـل الشـاي" الـذي أقمنــاه لهـذا الغــرض





 القصـيرة كثــيرَا جـــًا.

مُحْبَتُكن،
هيلين كيلر.

## إلى السيد چــون پٍ. ســـبولِّنغ

## جنوب بوسطن، الحادي عشر من مايو، 1892.




 حفـل شـاي لأجـل مسـاعدة ريـاض الأطفـال للمكفوفـين. لقــد ظنـنَّا أنَّ كلَّ

شيءٍ كان مُعَـدًا لـه: لكنَّنـا اكتشـفـنا يـوم الاثنــين أنَّ مـدام إلِّيـوت سـوف لــن










 مَحبَّتي، صديقتك الصغيرة،
!إلى السيد إيدوارد هـ كليمنت

## جنوب بوسطن، الثامن والعشرون من مايو، 1892.










أتذكَـرُ بجـلاءً يـومَ أن أتتنـي مُعلًّمتـي العزيـزَة. وقتهـا كنــتُ كالأطفـال




 سِـجنِ عَتَمَتـي وأطلــق روحــي طليقـة.

 المكفوفـين أكـثُ إشراقًا وأكـتزَ سـعادة.

محبتي، صديقتك الصغيرة،
هيلين كيلر.

في نهايــة شــهر مايــو عــادت الآنســة ساليـغـــان وهيلــين إلى البيــت
بتوســكامبيا.
!إلى الآنسة كارولِن ديربي
توسكامبيا، ألاباما، التاسع من يوليو، 1892.































كلب ضخم من كلاب الـِحراسـة. (المترجِم)


مـن أجـلِ أنـا، أهدانيهـا عجـوز محـترَمَ، يبلـغ مـنـن العمـر خمسـةً وسـبعين



 يُحسِـنون الاختيـار بحِكمـة. أبلغــي عنِّي محبَّتـي لـو سـمحتِ إلى روزي عندمـا تُكاتِبينها، و، ثِقــي فيَّ.

صديقتك الـمُحِبَّة،

## هيلين كيلر.

ملحوظة: ما رأيك في هذا الخِطاب المكتوب بخطٍ اليد؟ هـ ك.
!!لى مدام غروڤڤر كليــــلاند

## عزيزلي مدام كليــــلاند،








 بروكـس. أبعــُُ لـكـ مـع هــذا الخِطـاب كتابًا تحسـبُ مُعلًّمتـي أنَّهـه سـيثير

اهتمامـك، وكـذا بعثـتُ إليـكِ صـورتي. فلتسـمحي وتتقبَّليهـما مـع المحبَّة والأمـاني الطيبـة مـن صديقتـك،

## هيلين كيلر.

توسكامبيا، ألاباما،
الرابع من نوفمبر [1892]

إلى هُنـا، ينتهي عـرضُ نصـوص الخِطابـات الكاملـة، ومـن الآن فصاعِـــا سـتُغفَلُ بعـضُ فقـرات، وسـوف تُـبَيْنُ مواضـع الفقـرات المسـتبعَدة.

## إلى السيد چچـون هِتْز

توسكامبيا، ألاباما، 19 ديسمبر، 1892.
عزيزي السيد هتز،




 كانــت تؤوهـا عيناهـا؛ لــذا مل تكــن تسـتطع أن تُكاتِـبَ أيَّ إنسـان، وأنـا كنــتُ أحـاول الوفـاء بالعهــد الــذي قطعتُـهـ الصيــفَ المـاضي. فقَبــل أن
 .Companion

 قـواي، بــدأتُ أفكِّر بشـأن التسـجـيل الكِتـابي. اسـتغرق الأمـر وقتًا قبـل أن قصّةُ خياتي | 271
























 بسبب التداعي الهـزُ (المتجمج).

الصغــيرة. أسـترجِعُ دومًا الوقـت البهيـج الــذي قضينــاه جميعًا معًا في بوسـطن الربيـعَ الــاضي.



 سـوف أُكاتبُهـا وأخبرهـا بالـسُر أيضًا....

مَحبَّتي صديقتك الصغيرة،

## هيلين كيلر.






 لكنــي سـأحبُ وسأسـعدُ بـأيٌ كائـنٍ صغـــرِ تُرسِـله لي. هـ . ك.

## إلى الآنسة كارولِن ديربي

توسكامبيا، ألاباما، 18 فبراير، 1893.

 عِيــدةً أن لــو كنــتُ في بوسـطن وســطَ هــؤلاء الــنـي عرفـوه وأحبُّـوه

كـما عرفتُـه وأحببتـهـ... لقـد كان أكـثر مـن صديـقٍ بالنسـبـة لي! كان طَيبًا






 أخـن بيـدي -كما كان يفعـل دومًا- وتحـدَّث إلينـا عـن صديقـه تينِّسـون،





 سـعيدةُ أنَّ النـاس عازمـون عـلى صُنـع نُصـبٍ تـذكاريٍٍ تخليـدًا لذِكـراه...
***
ذهَبَـت هيلــين والآنسـة ساليـفُــان إلى الشـمال في شـهر مـارس، وأمضيتـا الشـهور التاليـة القليلـة في التًّحـال وزيـارة الأصدقـاء.







## إلى السَّيّدة كاتي آدامز كيلر

## جنوب بوسطن، 13 أبريل، 1893.



 وقــد ذهبنــا إلى هُنـاك أولًاً....










 المعلمـة بـأيٍ شيء عنها أحظـى بالمتعـة بــأن آخـن مُعلِّمتـي العزيــزة كي تـرى شــلُلالات نياغـرا!....




 تُعاينـي نفـس الإحسـاس الغامـض الـذي انتابنـي بنفسـكـك لقــد اسـتطعتُ

بالـكاد أن أُدرِكَ أنَّـه كان هـو الهـاء مـا أحسسـتُ باندفاعـهـ غامـرًا عـلى















 أَعظِـُمُ ملكــة إنجلـترا الصالحــة...






 أنَنـي سـوف أفعلها يومًا مـا- أن يذهـب معنـا السـيد مانسـل. إنـــي أبنـي

قصـورًا في الهـواء. فكــما تريـن؛ فــلا أحــَ مـن أصدقـائيْ يَمِـفُ لي صـورةً بهيَّةً تنبضُ بالهيـاة كـها يفعـل هـو. ...

*     *         * 







إلى رؤساء الأقسام والضُّبَّاط المسؤولين عن المباني والمعروضات أيُّها الرُجال المحترمون-

حاملةُ الرُسـالة؛ الآنسـة هيلـين كيلر، ترافقها الآنســة ساليـةُــان، راغبتان




 وعامِلُوهـا بـكلًّ أشــكال اللطـف والكِياسـة متـى كان ذلـك في الإمـكان.
أشَكركم مُقدَّمًا لتوفيرِكُم ما ذُكِرَ آنِفًا، احترامي

المخلص لكم
(مُوَقُِه) هـ ن. هاينبوثام،
المدير.

## إلى الآنسة كارولِن ديربي

## هالتون، پــنسِلـــــانيا، 17 أغسطس، 1893.

 مســؤولي المعروضــات تقريبًا مســتعدُون أن يجعلــوني ألمـس أكــر




















 اليابـان، وهـو شــخصٌ طيِّبٌ وحكيـمر. دعـاني لزيـارة مُتحَفِـه في ســالِم في

المـرة القادمـة التـي أذهـب فيها إلى بوسـطن. لكـن، أعتفــد أنِّي اسـتمتعتُ



 تبـدو أكـثر شَـبهًا بـأرض الأحـلام....
نحـن زُرنـا طبعًا Midway Plaisance. لقـد كان مكانتًا فاتنًا ومُذهِـلا.



***

في ربيـع 1893، أُنشِئى نـادٍ في تسـوكامبيا، ترأَّاَـته السـيدة كيلـر؛ وذلـك لأجـل تشـييد مكتبـةٍ عامَّـةٍ. تقـول الآنسـة كيلـر: "كتبـتُ إلى أصدقَائي عـن الأمـر واسـتمَلْتُ فيهـم تعاطْفَهـهم. وفي غضونِ


 حتى صـار عندَهُــنَّ الآن مكتبـةُ عامَّةٌ لهـا وزنهـا في المدينـة".

الهور: هي الأرض الرطبة المنخفضة. (المترجم)
(2) عجلـة فـِرّس أو دولاب الهـواء: عجلـة دوارة مـع عربـات للركـوب (يشـار إليهـا أحـيانُـا باسـم


## إلى السُيُّدة تشارلز !. إنْتشز

## هالتون، يـنسِلــــانيا، 21 أكتوبر، 1893.



 إبـارةٍ وإرهـاق. فقـد اسـتمتعنا بعُزلـة التـلال وبجمالهـا أكـثر مــن أيٌ وقـتٍ












 بخصـوص مكتبـة "هيلــين كيلـر" العامَّـة.





قُلـن إنَّهـنَّ ســوف يُسـاعدنَني، وقــد أنشـــنَ جمعيَّةً، الغايــةُ منهـا هــي












 أبي، جريـدة "الألابامئٍُ الشَّهماليٌ".

هـ. ك.

## !إلى الآنسة كارولين ديربي

## هالتون، يـنسِلـقـانيا، 28 ديسمبر، 1893.








## إلى الدكتور إدوارد إيــــيرت هال

## هالتون، هــنسِلـقـانيا، 14 يناير، 1894.

ابـن خـالي العزيـز: لقــد فكَـرتُ أن أكتـب لـك قبـل وقـتٍ طويـل مـن


 قــد أسـفر عــن وصـول عـددٍ كبـيرٍ مـن الخطابـات Youth Campanian





 والدراسـة والتفكــير يســتلزِمان وقتًا.





## * * *

عـادت هيلـين والآنســة ساليـقـــان إلى توسـكامبيا في فبرايـر. قَضَيتـا مــا
 ملَققى تشـاتاكوا(1) للرابطـة الأميركيَـة لدعـم تعليـم الصُــمٍ الـكلام، حيـث

تشاتاكوا هي بلـدة ضمـن إقيلم تشــاتاكوا بنيويـورك. واصطلاحّا، هي حركة



قـرأت الآنســة ساليـڤــان ورقـةً بحثيَّةً عــن مسـار عمليـة تعليـم هيلـين كيلـر.

في الشـتاء، دخلـت هيلـين والآنسـة ساليـغـــان مدرسـة رايـت سامسـون بنيويـورك، حيـث فيها قِسـمٌ مخصـوصٌ لتعليـم قـراءة الشَّـفاه والتثقيـف

 أسـفرَت بالطُبَع عـن نتائِجَج مُتواضِعَـة.

## إلى الآنسة كارولين ديربي

مدرسة رايت هامسون

## 42 المنطقة الغربية، شارع 76 نيويورك، 23 أكتوبر، 1894.





 بعـض الوقـت...
 السـبت المـاضي؛ كي نـرى قَثـال الحريـة العظيـم الـذي يُنـوِّر العـالم، الـنـي

أنجــزه بارتولــدي.

إنَّ حاملـة الشـعلة العتيقـة، التـي تنظـر صَـوبَ البحـر، يغـشى وجهَهـا
 الصَّدِئـة القديمــة.

قَثـال الحريــة هـو مُجسَّـمُ عظيـمْ لامـرأة ترتـدي أقمشـةً مــن الجـوخ








 عُسُّ أُمُّها...

## !إلى الآنسة كارولين ديربي

مدرسة رايت هامسون
نيويورك، 15 مارس، 1895.











 بـه... قـرأتُ مؤخَّرًا "ڤَـْلْهِلم تِـل" لـ شـيلر، و"عـنـراء فِـستال المفقودة".

أقرأ الآن "ناثان الحكيم" لـ ليسنْغ، و"المِك آرثر" للآنسة مالوك.


 (The Dog Show)، ورغـم أنَّهـه كان هنـاك حشــدٌ كبـير في قاعـة ماديسـون








 المـرء سـوى أن يحبَّهـهـ.





بـــدَّ أن أعـترف، إنَّ الكتــرَ مـن الفخامـة لهـو أمـرْ ثقيـلُ الوطـأة بالنسـبة

 تحيـطُ بهـم...

## إلى السيدة كاتي آدامز كيلر

## نيويورك، 31 مارس، 1895.

 وقـد اسـتمتعت بوقـتٍ مبهـجٍ إلى أقـصى الحـدود!






 معـي، وليـس في وسـعي القـول أيُّهـما أحبيته أكتثر. روى لنا السـا


 جـــين -التـي تــدرس في باريـس- قـد تعلًّمـت الكثــير خــلال ثـلاث ســنـواتٍ


 وكتاباتِـه الســلِّية، ودلالاتـه البحريُــةُ توحـي بالأشـــــاء الجميلــة والعميقـة













## * * *

عندمـا أغلقـت مدرسـة رايـت هامسـون أبوابَهـا بحـلـول فصـل الصيـف، ذهبت الآنسـة ساليــــان وهيلـين إلى الجنوب.

## إلى السيدة لورانس هاتون

## توسكامبيا، ألاباما، 29 يوليو، 1895



(1) Mark Twain (1) هـو اســمْ مسـتعار للكاتـب الشـهـير صاحـب مغامـرات "تـوم سـوير" وغيرهـا،




العزيـزة، وأخي الصغير، فيلبـس. مُعلُمتـي الغاليـة بصحبتي أيضًا؛ ولهذا








 في العاصمـة.


 هاتـون يتراقص فـوق صفحـا







 وعندهـــا لا يُستطاعُ دَفعهـا لكتابــِهِ جُملـةٍ تامَّــة...

## $\ddot{Q} \mathcal{L}_{0}$

t.me/soramnqraa

## إلى السيدة وليام ثو

## نيويورك، 16 أكتوبر، 1895.



















 مـن الكتـب المطبوعـة في إنجلـترا مـن أجـلي، "الوفَيَــاتُ القديمـة"، "قلعـة أُوترانــو" و"ملــك أرض الــلا مـكان"(1).

 أوز العجيـب" الشـهيرة. (المترجـم)

## !إلى الآنسة كارولين ديربي

نيويورك، 29 ديسمبر، 1895.
مُعلِّمتـي و أنـا قضينـا وقتًا مُمتِعًا أمـس. التقينـا أصدقاءنـا الطيبـــنـين

















زوجتـه الحبيــة.




"قصـص مـن التاريـخ الاسـكتلاندي" وكـم هـي قصـصٌ ممتعـةٌ تبعـث عـلى الاسـتغراق!...

*     *         * 

كُتب الخِطابان التاليان فورًا بعد موت السيد جـون ب. سبولدنغ.

*     *         * 

إلى حرم السيّد جــورج ه. برادفورد
نيويورك، 4 فبراير، 1896.
مـاذا في وسـعي أن أقـول، كي أجعلـك تسـتوعبين كم نقــدِّرُ أنــا ومُعلمِّتي











## إلى الآنسة كارولين ديربي

نيويورك، الثاني من مارس، 1896.
 جــًا، لقـد كان أفضـلَ وأحَحَنَّ الأصدقـاء، ولســتُ أدري مــاذا ســنفعل مـن

دونـهـه...



 الأخـرى.

 الكاتـب، والسـيد مابيـه؛ محـرِّر مجلـة Outlook، والتقينـا أناسَـا آخريـنـ


 السـيد وارنـر والسـيد بورغـوس، المحِبَّـان العظيـمان للطبيعــة، قِّمـا



 النابضـة بالحيـاة التـي كانــت تحـكي عـن فــترة صِبـاه، وقــد اسـتمتعـتُ بهـذه القصـص بشـكلٍ عظيـم. هــل قـرأتِ القصيـدة الجميلـة "انتظــار"؟



صُنـع في مِصر قبـل ألـفٍ وخمسـهائة سـنةٍ قبـل ميـلاد المسـيح، وأخـبرني



## إلى الآنسة كارولين ديربي

## نيويورك، 25 أبريل، 1896.

حـالُ دراسـتي كـها هـو عـلى نفـس الحـال وقـت أن قابِلـُـكِ، باسـتـتناء












 حتـمًا ســوف يبلـغُ في النهايـة أهدافـه التـي ينشُــُها....

## !! السيّد جـون هينّز

## بريويستر، 15 يوليو، 1896.


 وذلـك بفِعـل سِــحر أصابـع مُعلِّمتـي العزيــزة.





 العاجـل بقـدر مـا تسـتطيع! وسـنحاول نحـن أن نجعلــك تنعـمُ بالرَّاحـة.














جيِّدٍ جـدًا ومفهـوم. بعـد "خُطبتـي" القصــرِة، حضرنـا حفـل اسـتقبالٍ كان







 جميـلًا ومُنعِشًا في عُـرض البحـر، ومينـاء بوسـطن مـكانٌ ماتِعٌ على الـَّوام.
 في حاجـةٍ لأن أقـول لـك إنَّنـا قضينـا أبهـج أوقاتنـا






 وطبعًا اسـتمتعنا برفقتـه كتـــرَا جـــًا....

## إلى تشارلز ديودلي وارنر

## برويستر، ماساتشوستس، 3 سبتمب، 1896.















 آهٍ يــا صديقـي العزيــز، كيــف ســيكون باسـتطاعتي يــا تُـرى أن أتحمَّـلَ وأُجتـازَ الأمـر! !...

## * * *






فعـلًا عـلى أتــمٍ اسـتعدادٍ مَامًا في بعـض المقـررات الدراســيّة مـن أجـل الالتحـاق برادكليـف.

## !! إلى حرم السيّد لورانس هاتون

## 37 جادة كونكورد، كيمبردج، ماساتشوستس.

8 أكتوبر، 1896.
لقـد اسـتيقظتُ باكـرًا هــذا الصبـاح؛ لذـلك تَكَّنـتُ مـن كتابـة بضعـة


 وسـعيدات، يـا لهـا مـن متعـةٍ أن أكــون معهـنَّ.
لسـوف تسـعَدين لـدى ســاعكِ بـأنِّي قـد اجتـــتُتُ الامتحانـات بنجـاح.







 لي كل الكتـب، وهــذا يعنـي الكثــير مـن العمــل الشَّـاقـا


## !إلى حَرَم السيِّ وليام ثو

37 جادَّة كونكورد، كيمبردج، ماساتشوستس.

## 2 ديسمبر، 1896.













 الخاطئـة!...

## إلى حرم السيّد لورانس هاتون

كيمبردج، ماساتشوستس، 3 مايو، 1897.








 كنـتُ حتـمًا عــلى خطـأ تَامَـا...

## إلى السيّد چــون هيتز

## رينتهام، ماساتشوستس، 9 يوليو، 1897.



 طيِّـون وأعــَزَاءٌ علينـا.
لكنِّي أعلــُ أنَّك ترغـب







(1) جريــدة مسـائيّة كانــت تصـدر ابتـداءً مـن عـام 1830، وصـدر آخـر عــد منها في 30 أبريـل

عـام 1941. (المترجِـمـم)

اجتـرتُ الامتحانـات بتقديـرٍ عـالٍ. غـير أنَّ مـا يُكلِّلُ هــنا النَّجـاح، لهـي

 مصـدرُ إلهامـي الذَّائـمم....

## * * *

في نهايــة شــهر سـبتمبر، عــادت الآنسـة ساليـفــان والآنسـة كيلـر إلى
 السـيد غيلمَـن عــن سـحب الآنســة كيلـر وأُختهـا، الآنســة ملــدرد، مـن المدرسـة. ذهبـت الآنسـة ساليـــــان وتلميذتهـا إلى رينتهـام؛ حيـث عمِلتـا تحـت إثراف الســيد ميرتــون س. كيـث؛ وهــو أســتاذٌ حــاذِقٌ ومُفعَــمٌ

إلى حرم السيٌّد لورانس هاتون

## رينتهام، 20 فبراير، 1898.




 طــوال اليـوم دون الشـعور بالتُّعـب لــو يتركونـــيـي فالكثــيرُ مــن الأشــياء


 سـوف أنتهي قريبِـا مـن دروس القواعـــا ثـم يـأتي دور "الإليـاذة". يــا لهـا مـن متعـةٍ لا توصَـف أن أقـرأ عــن أخيلـوس، وعــن يوليسِـس وأندرومـاخ

وأثِنـا، وأن أقـرأ عـن بقيَّـة أصدقـائي القُدامـى بلُغتهــم المجيـدة! أظــنُّ أنَّ









 سُرعـةٍ مـروِّ!!...

## إلى حرم السيد لورانس هاتون

$$
\text { (رينتهام) } 12 \text { أبريل، } 1898 .
$$

أنــا سـعيدة لأنَّ السـيِّد كيـث مـسرورٌ جـدًا بتقدُّمـي. صحيـح أنَّ الجـبر والهندسـة يتحـوَّالان ويصـيران أسـهل طـوال الوقـت -خاصَّــة الجـبر - ولقــد







## !!

## (رينتهام) 29 مايو، 1898.












 المفتـاح لكنـوزٍ لا تُعــُّ ولا تُحـصى...

## إلى تشرلز ديودلي وارنر

## رينتهام، 7 يونيو، 1898.












 نحـوٍ مُصـوَّرٍ بشـكلٍ بديـعِع للغايـة.










 السَّـيِّات ليكـون إلى الـوراء، أعتقـد أنَّ ذلـك ســيكون أفضـل...

## !إلى الآنسة كارولين ديربي

## رينتهام، 11 سبتمبر، 1898.



 كنـتُ أقـود عـلى طريـقِ وعِـرة، وسـطـتُ تـلاث أو أربـع مـرَّات، وأنـا الآن

عرجـاء بشـكلٍ فظيـع! لكـنَّ الجـوَّ والمنظـر كانـا بديعَـْنِ جــَّا، وكانـت






 وكــم أنـا قويَّـة...

## إلى حرم السيُّد لورانس هاتون

## 12 شارع نيوبيوري، بوسطن، <br> 23 أكتوبر، 1898.





 مثـلَ هــذه الجَلَبـة، خاصَّةً ونحـن مُضطـرُّون أن ننتقـل مـرارًا وتكـرارًا!





"الإنيـادة" أكـثرُ فخامـةً وتحفُظـًا. إنَّها تُشــبِه عــنـراءَ حسـناء، تعيـشُ في


لقـد كان الجـؤُ مُقِضضًا للصَّــدر بشــكا






 لا أسـتطيعُ منـع نفـسي مـن الشـعور بالأسـف عــلى هـــنـه الأشـجار رغــم












 سـارًا أو مُحزِنَـا...

## إلى حرم السيد وَليام ثو

بوسطن، السادس من ديسمبر، 1898.

















 مُنيـتُ بـه يتضـاءلُ أمـام مــا أسـتمتعُ بـه مـن نِعَـمٍ لا تُحـصى
 إمـرة تيـودور روزفُــلت. وهـو الاسـم الـذي أطلمتـه عليهـم الصُحُـفـ (المترجـم) (2) الحصان الخشبي: طاولة خشبية لتتبيت الخشب قبل نشره. (المترجم) (3) لا معلومة تفيد عن المكان أو الشخص المقصود في الفراغات المتكررة بإيراد هذه العلامة. (المترجم)

## إلى حرم السيُد وليام ثو

## 12 شارع نيوبيوري، بوسطن،

## التاسع عشر من ديسمبر، 1898.

 أن أطالـب بـأن تكـون كأس سـعادتي مُترعـةً عـن آخرهـا وتفيـض، دون أنــن أنـ







 أطلـب "المزيـد"...

## إلى حرم السيد لورانس هاتون

12 نيوربيوري، بوسطن
22 ديسمبر، 1898.
أفـترضُ أنَّ السـيد كيـث يُكاتِبُـكِ بأخبـار العمـل اليومـي. إن كان الأمـر



 بسـهولةٍ تَامًا معـادلاتٍ طويلـة ومُعقَّدة مـن الدرجـة الثانـانيـة إلمعـادلات


 آخَـر؛ فقـد أثــرى ووسَّـع مـن آفـاق عقـلي...

## !! إلى حرم السيد لورانس هاتون

## 12 شارع نيوبيوري، بوسطن

17 يناير، 1899.













كِتْشـنر هــو اللـورد هوراشــيو هاربـرت كيتشـنر، والمقصـود بالمدرسـة هُنـا هـي كليـة غـوردونـون


 عنها، وبهـا بعـض الكـــمات يرجـع أصلها إلى العربيــة. (المترجـم)



 لا تحمـل بداخلها أئيّ إيعازاتٍ بالكرامية أو بالانتقام، ولا أئِيُ رواسِبَّ مـن

 بإعلان الحرب، وأن نُعطي كوبا إلى الكُوبيئين، حالما نكون قد مئئناهم


## !! السيّد جون هيتز

12 شارع نيوبيوي، بوسطن،
3 فبراير، 1899.








 أن اسـتقال 1902، ومـات بعدهـا بشـهـور. (المترجــم)
 في أثينـا. (المترجـم)

في بذلـة الصَّيـد، حيــُُ يدهــا تَســكُ بالسَـهـه، وبجانبهـا تقـفـُ ظَبَيَــة،



















(1) لاوكـون: هـو الكاهـن الطـروادي طبقًا لــــرْمــل، وقـد ذُكِـر في الكتـاب الثـاني مـن الإنيـادة، الأبيـات (40-50). (المترجـم)

## !الى السيد وليام وايد

## بوسطن، التاسع عشر من فبراير، 1899.
















 الحبيســة، وتنتـِــلها خارِجًا إلى عالَـم الوعـي والحُريَّــِا
بالنسـبة لحـروف هجــاء الأصابـع الثنــائيّ(2)، أعتقــد أنَّهـا أيـسر عــلى

(1) (1) هختارات للشاعر ڤــيرجـل. (المترجم)
 الحـروف الإنجليزيـــة باسـتخدام اليديـن الانثـــنـن. (المترجــم)

شَـبيهةً بالحـروف الكبـيرة (Capitals) الموجـودة في الكتـب، غــِر أنيّ أظـنُُ
 هِجـاء الأصابِـع أكـثر مُلاءَمـةً وأقــلُ مُنافـاةً للــذوق السـليم...

## إلى حرم السيد لورانس هاتون

12 شارع نيوبيوري، بوسطن
5 مارس، 1899.













 أفضـل مـن ذلـك.

يتحـدَّثُ الجميـعُ هنـا عـن صـور ساردْحِـنتـت (1) يقولـون إنَّها عـرضُ




 الجـمال التـي يحشـدها لي أصدقـائي ويضعونـه بـين يـدئِّا


 موهـوتِب. كـم هـي طبيعتـه ولا بُــَّ حقيقيـةٌ ومحبوبـةُ وتَتَّسـمُ بالمـروءة!

## إلى الدكتور دِايـــــيد هـ غرير

12 شارع بيوربيوري، بوسطن

## 8 مايو، 1899.

كلُ يـؤمٍ يحـلُ يجلـُ






(1) جـــون ساردْجــنت (1865-1925): رسـام أمـريكِ، وُـلـد فِّ فلورانسـا، ويعدُّ أبرز رستَامي البورتريه

في جيله. (المتاجم)














 في يونيـو، وعنـدي الكثــرِ مـن العمـل لأنجِـزه، قبـل أن أشــعر باسـتعدادي أنـي مواجهـة الامتحـان الأكـبر.
سـوف تسـعد عندمـا تعــرف أنَّ أمـي وأختـي الصغـيرة وأخـيـ جميعهم قادمـون إلي الشـمال لقضـاء هـــا الصيـف معـي. سـنقيمُ جميعًا فــا في كـوخٍ





 وعندمـا يحـلُ شـهر يوليـو، بإمكانـك أن تتخيَّلنـي وأنـا أجـذِّفُ بأصدقـائي

الأعــزاء حـول البحــرِةِ الجميلـة، في القــارب الصغـير الـنـي أعطيتنـي إيَّاه، إننـي أسـعدُ فتـاةٍ في العالَـم!....

## !إلى حرم السيّد لورانس هاتون

[بوسطن] الثامن والعشرون من مايو [1899].







 أتَكَّـَنَ مـن الخطابـــِ كشــيشرون!...

## * * *


 حيـث في بدايـة اشـتغالها مـع تلميذتهـا، كان السـيِّد هايتـز، مـشرف معمـلـ
 الآنسـة ساليـةـــان مـع الآنســة كيلـر.
 ألكســندر جرهـام بـل مكتـب ڤــولتا، لنــُر المعرفـة الخاضــة بتعليـم الصُـم. (المترجم)

## !! الى السيد وليام وايد

## رينتهام، ماساتشوستس، 5 يونيو، 1899.

خطـابُ لينـي هاغــوود، الــني أرسَــلَته لي قبـل أسـابيعَ قليلـة، أثــار



 والديانـات القديــة، وجميـع الأشــكال العتيقـة مــن أنظمــة الحُكــمر.








 درجـةٍ مـن درجـات اليُـسر.








أن أسـتنبِطَ أيَّ شِيءٍ يُكتـب في يـدي؛ لـذا فكـما تـرى، تتـقــَّمُ عـليَّ رينهالــد في بعض الأمـور. أَتَنَّى فعـلًا أن أراهـا يومًا مـا...

## إلى حرم السيّد لورانس هاتون

## رينتهام، 29 يوليو، 1899.










 يكـون باسـتطاعتهمَ- وهــم القــادرون عــلى السَّـماع والإبصـار - أظــنُّ أنَّهـم هِ يسـتطيعوا أن يعـوا الأمـور مـن وجهـةِ نظـري...






 الخريـف في النَّسـيم العليـل، وبوسـعـكِ أن تتنشَّـقـي عبـيرَ الغابــة اللذيــن

عـلى نحـوٍ مُميَّـز، إنَّهـ عبـيرٌ يهـلُّ كـما هسـيسٌ آتٍ مـن مـكانٍ مجهـول.





## إلى حرَم السيّد صاموِل ريتشارد فولر

## رينتهام، 20 أكتوبر، 1899.






 جميـع امتحانـاتي بنجـاح، رغــم مُلاقـاتي الكتــير مــن المصاعـا






 كنـتُ أجــُ أنَّـهـ مـن الصَّعـب -مـن الصَّعـب جــَّا في الحقيقـة - أن أصرِفَ



نظـري عـن فكـرة الذَّهـاب إلى الكُلِّيَّة، لقـد كانـت الفِكـرةُ تسـتحوذُ عـلى










 وسـأدْرُسُ اللاتينيَّـة والأكانيَــة...

## إلى السيد چــون هيتز

$$
138 \text { شارع براتل، كيمبردج }
$$

## 11 نوفمبر، 1899.

بالنسـبة للســؤال المطـروح عـن برايــل، ليـس في وُسـعي التعبــير عـن





 وأنـت كنـت تكتـب خِطابَـك عــلى طريقـة برايـل الإنجليزينَّة!

أوردُ هنا الحقائق الخاصة بامتحانات برايل هي على النحو التالي:

## كيف اجتزتُ امتحانات القَبول في كلية رادكليف

في اليومــين التاســع والعشريــن، والثلاثــنـن مــن شــهـر يونيــو، 1899، خُضــتُ امتحانـاتي لدخــول كليــة رادكليـفـ كا كان عنــدي في اليــوم الأول
 وفي اليـوم الثـاني امتحــان الهندسـة، الجــر، واليونانيـة (مســتوى متقــدِّم). ط يســمح مســؤولو الكليًّـة للآنســة ساليـڤــــان بــأن تقــرأ لي أوراق















New York Point (1) نظـام كتـابي شَّبيه لكتابـة برايـل، ابتكـرَّه وليـام بـل ويـت، كان أســتاذًا في معهـد نيويـورك لتعليـم المكفوفـين. (المترجـم)

فقـط الطريقــة الإنجليزيَــة. لقــد كنــتُ أسـتخدمُها طـوال مسـار عمــلي الــدرسي، وهِ أسـتخدِم مُطلقًّا أيَّ نِظــامٍ آخــر.














عقـلي... ${ }^{\text {ع }}$

 مُبـاثرة في مدرسـة غيلـمان. كانـتـ الآنسـة ساليـفـــان تجلس دائمًا بجانبي،






 الأمريكيُــة، ويشــمل باقَي الولايـات. (المترجــم)

وتخـبرني بِـا يقولـه المعلًّمـون. لقــد علُمــتُ أنـا الآنسـةَ هــالـ، مُدرِّسـة





 حصـة اللغــة الألانيـة، كانــت الآنسـة ساليـفـــان تُترجـــمُ لي ترجمـةً فوريـة مـا كانـت المعلِّمـة تقولـه قـدر مـا تسـتطيع.

 يعيـشُ في غياهِـب جهـلٍ تـامٍ بهـا في الوقـتـت الحـالي...

## إلى الآنسة ملدرد كيلر

138 شارع براتل، كيمبردج
26 نوفمبر، 1899.
لقـد اسـتقررنا هنـا أخـيرًا لقضـاء فصـل الشـتاء، وعملُنـا يســيرُ بسلاسـة
 ويمنحنـي "رَفعـةً لطيفـة" فـوق امتـدادت الطريـق الوعِـرة، والتــي لا بُــَّ




 الهـرات قبـل أن نتمگًـن مـن العـوم! في مــادة الفرنســية، مُعلًّمتـي تقــرأ

لي "كولومبـا". إنَّهـا روايـةٌ ماتِعـة، مليئـةٌ بالتعبـــِرات اللاذِعــة والمغامـرات





 يغـوي بهـا شـبابًا بريئًا مثلـكـِ! (2)...











(1) قامـت الملكة إليزابـث الأولى -ردُّا عـلى الانقسـامات الدينيـة السـائدة وقتها- بإعادة تأسيس





 فِي أواسـط القـرن السابع عـشر. (المترجـم)

بشـيفون رقيـق ذي لــونٍ أُرجـوانيً شــاحب، وبـه أُنشــوطاتٌ مخمليَّـةٌ













 أن يقـول للغلَّايـة: يــا سـودا!".....

## إلى حرم السيد لورانس هاتون

559، جادَّة ماديسون، نيويورك
2 يناير، 1900
نحـنُ ماكثـون هنــا منــن أسـبوع، ونعتـزمُ البقـاء مـع الآنســة رودس





وكرمهـم الأصيـل، فـإنَّ ذلـك ليضفـي بَصيصًا دافِئِـا مــن الجَذَل والامتنـان







 الأرغــن الكبــير في أَوْجِهـا، وشـعرتُ بـُ بـوجـا بجسـدي، كــما يتلاطـمُ المـوجُ العـارِمُ بسـفـينةٍ صغــرةٍ في عُـرض البحـر....

## إلى السيد جــون هيتز

## 138 شارع براتل، كيمبردع

## 3 فبراير، 1900.

إنَّ دراسـاتي لهي الآن ماتعـةُ أكثر من السـا




 سـوف أسـتمتعُ بالحكيـات الخرافيـة، إنَّها مكتوبــة عــا




في الحقيقـة، أنـا غالبًا مــا أجدهـا مُضجِــرة، ولا أسـتطيعُ التوقُّـف عــن







 صيـف"، ومـن الممكـن أيضًا أن أحصـل عــلى بعـض مـن مختـارات غريـن





 موجــودًا في الكتـبـ....

## إلى رئيس اللجنة الأكاديميَّة لكليّة رادكليف

138 شارع براتِل، كيمبردج، ماساتشوستس

5 مايو، 1900

سيِّدي العزيز:
كمسـاعَدةٍ لي في تحديـد خُططـي الدراسـيَّة للعـام القــادم، أتقــَّمُ إليـكَ بالمعلومـات التـي تخـصُ إمكانيَّة حضـوري البرامـج الدراسـيَّة النِّظاميَّة في كليَّة رادكليـف.

منــن أن تلقَّيـتُ خطــُ

 وعلــم الإنشــاء الإنجليــزيت.
 وإن ط تكــن جميـع تلــك المـواد. الظـروف التـي أعمــل قَيَههـا تســتلزمُ













138 شارع براتل، كيمبردچ
9 يونيو، 1900.







 رادكيـف عـلى نحـوٍ مُـرضٍ...

## * * *

في فصل الخريف، دخلت الآنسة كيلر كُلْيَّةً رادكيلف.

## إلى السيد جــون هيتز

14 جادَّة كولدج
26 نوفمبر، 1900.
 _ . . .

 مُقـبِرَةٍ للمـشروع، باسـتثناء تلــك الصـادرة عـن أولئــك المعاديـن بالفِعــل


وبعـد استشـارة أصدقـائي، قـررت أنَّ خُطـَة ـ هـي قَطعًا خُطـةٌ معقولـة.


























قـد منحتنـا مُباركتها عـلى هـذا التدبـــر. يبقـى الآن أن أكتـبَ إلى الدكتـور غريـر وإلى الســيد روجـرز....

انخرطنــا في حــوارٍ طويـلٍ مـع الدكتـور بِـــنـ ا اقـترح علينـا في النهايــة

 لأنْهـم عندئـذٍ سـيفقدون أكـثر الفـرص الثمينـة للولــوج إلى الحيـاة الأكثر


















 بخصوصـه، قبـل أن أتحــَّث في الأمــر أو أَتَخِـذَ أيَّ إجــراء...

## إلى السيد جـون د. رايت

## كيمبردج، 9 ديسمبر، 1900.

أتظـنُّ أنْنـي شريـرة؟- فأنـا لا أسـتطيعُ أن أفكِّرَ في كلمـةٍ ســئِئةً بَــا يكفـي كي تُعـبِّرَ عـن رأيـكَ فيَ، إلًا إذا كانـا


















 الكلِّيَّة، واخـترتُ المـواد التـي أحبُّها أكـثُر. أنـا لا أنتـوي






 تبقَّى مـن حيــنـين درين في الكليـة...

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

t.me/soramnqraa

إلى السيد وليام ويد
14 جادَّة كولدج، كيمبردج،
9 ديسمبر،1900
 أحـكي لـك عـن العديــد مـن الحـالات التـي صادفتهـا في طريقـي مؤخَّـرًا.







































يذهـبِ إلى المدرسـة العامَّــة حسـب مـا سـمِعت، ويقولــون إنَّ تقدُّمَـهـه



## إلى السيد تشارلز ت. كوِــلاند

20 ديسمبر، 1900.
عزيزي السِّد كوبــلاند:












 بلجـام حصـان لا ينتمـي لهـا.


 مـن الآن فصاعـدًا أن أكـونَ أنـا ذاتي، أن أحيـا حيـاتي أنـا، وأكتـب أفـكاري

أنـا عندمـا يطـرأ عـلى ذهنـي بعـضٌ منها. وعندمـا أكتـبُ شـيئًا يبـدو لي


 إرضائـكـ...

## إلى حرم السيُد لورانس هاتون

## 14 جادة كولدج، كيمبردج

27 ديسمبر، 1900.
إذن فأنــتِ قــرأتِ في الصُّحـف عــن غدائنــا الــذي في الفصــلـ إنِّ




 انتُخِبـتُ نائبًا لرئيـس فصـل القادمــين الجُــد في رادكليـفـ.









وهـو يقـول إنها امـرأةٌ لامعـةُ الـذكاء. هـذا الولـد الصغـير كان يسـتطيعُ أن







 الجديــد، مسـار تسـتطيعُ الرحمـة أن تجـوبَ الآفـاق مـن خلا يكـون أمـرًا يسـيرًّ"، وسـوف يتحقَّقُق انتشـال أولئـك الأطفـال التعسـاء مِـمَّا

هــم فيـهـهــــــــ

إلى السيِّد وليام ويد
كيمبردج، 2 فبراير، 1901.
بالهناسـبة، هــل عنــدك فـــاذج مــن كتابــة برايــل عــلى الطريقــة










طريقـه بحـرفٍ بـارز كـما تعلـم. عندئـذٍ وبنفـس الطريقـة، سـوف تُعالَـُج

 عنـد المكفوفـين خمـس أو سِــتُ نُســحٍ مــن الأعـمال المطبوعـة....

## * * *

 The Great Round World


 البـارزة. م يكـن في اسـتطاعة المكفوفـين وحدهـم أن يدعِّمـوا الفكـرة، لكـن


إلى مجلَّة The Great Round World

## كيمبردج، 16 فبراير، 1901

The Great Round World
مدينة نيويورك




 البَـصر العجيبـة، أن يكـون عندهـم أيَّـة فكـرة عــن مقـدار النعمــة التـي

سـيكونها مثــل هــذا النــشر بالنسـبـة لفاقـدي البَـصر، كــما ارتأيتُـم أنتـم.




 لسـوف تلقـى دعـمًا و تشـجيعًا كبـيرِا كـما تسـتحِقًا




 أمـرَا مُمكِنًا.
إنْني لأَتَّنَى لكمَ التوفيق في الاضطلاعِ بعملٍ هو عزيزٍ جدًا على قلبي.

## إلى الآنسة نينا رودز

## كيمبردج، 25 سبتمبر، 1901.



 عـلى مَتنها، وأرسـلت لنـا غداءهـا الخـاص. تلمَّســتُ المدفـع الهائـل، قـرأتُ أُت

 الإنديانـا كانـت هـي أضخـمَ وأجـودَ سَفينة في المينـاء، وكُنَّا نشـعرُ بعظيـم الفخـر بهـا.

بعـد أن غادرنــا هليفاكـس، زُرنـا الدكتـور بــل في كيـب بريتـون. إنَّهـه
 .. Bras d'Or يُشـرفُ عـلى بُحـيرة برِيــُور Beinn Bhreagh













## ! إلى الدكتور إدوارد إيــفريت هال

## كيمبردج، 10 نوفمبر، 1901.




 مـدى الامتنـان الـذي تشــعر بـه قـــوب أولئـك الذيـن يدينـون بالفضــل في
 تريونــت، بوسـطن، بتاريـخ 11 نوفمـبر، 1901.

تعليمهـم، في الفرصـة التـي أتيحَـت لهـم، في السـعادة التـي قــد وُهِبوهــا...
 لُغـةً الشِّفاهِ

بينـما أنـا جالسـةٌ هنــا في حجـرتي الخاصـة بالمذاكـرة، محاطـةً بكُتبـي،






















شـاهقةٍ تتسـبَّبُ في عزلنـا؟ بفضـل صديقنـا ونَصيرنـا؛ يتَّسـعُ نطـاقُ عالمنـا نحـو الأُعـلى، وعـلى مـدى امتـداد السـموات واتِّــاعها لهـو مِلكُنـا!


 المجيـدة لصالـح الإنسـانيَّة.
أقدًّم لكم أطيب تحيَّاتي، تُشاركني في هذا مُعلِّمتي
صديقتكم الهحبَّة هيلين كيلر.

إلى الـمُبَجَّل چـورع فريزبي هوار
كيمبردج، ماساتشوستس، 25 نوفمبر، 1901.
عزيزي السناتور هوار:-





منـهـ.
كـما تـرى؛ أنـا أسـتخدم آلـة كاتبـة- إنَّهـا بمثابــة يــدي اليمنـىى، بهـا
 أكتـب عليها جميـع مواضيـع الإنشـاء وإجابـات الامتحانـات، إنَّنـي أكتـبـ



أخطـاء المـرء الكتابيـة يِكـن اكتشـافها في لمحـة عـين، فـما مـن فُرصـةٍ لسَـتْرِ الأخطــاء وسـط كتابـةٍ مُمَغْمَغَـة ${ }^{(1)}$.





 يقينيَّـاتٍ ورديَّـة، لكـن يـا للأســف؛ إنَّنـي أكتشــنُ أنَّ في حقـول المعرفـة

 إنجازه عـلى نحـو رديء. (المترجـمـ) (2) نبات يُشبِه القَمح، إن خالَّهَهِ يُكسِبُه رداءة، ويسبُب أكله استرخاءً ودواخًا. (المتَجم)

## الجزء الثالث

## تَقريزِ إضافيْ عن خياةِ هيلين كِيلر وعنْ تعليمها

> كَتَابُةُ الكِتابِ [قَصَّةَ حياتِي].

## الفصل الأول

## كـتابَةُ الـــتابِ














اقتبَس الفقـرات التـي تـشرح فيها كيـف أنَّ الجامعـة ليســت هـي "أثينــا















ينبغـي أن أعتــنر مـن القـارئ، ومـن الآنســة كِيلَـر؛ بسـبـب اجــترائي


 عـن حياتِهـا، ولا حتَّى عــن الأحـداث الهامَّـة. ليـس باكِ باسـتطاعتها أن تعـرف





طُفولِتنـا. هــه عِلَّةُ كـون سِـجلَّات مُعلِّمتهـا رُبَــا تُظهـر اختلافًا في بعـض الأشـياء الخاصَّة عــن رِوايـة الآنســة كِيلَـر.
إنَّ الطريقـةً التـي كتبــت بهـا الآنســة كِيلَــر قِصَّتهـا تُظهـرُ -كـــهـا لا



 يُشـيُنُ الِعــماريُّ مُخطَّطـات مشـاريعه. عندمـا تُخـرج الآنسـة كِيلَـر عملهـا في صـورة كِتابـةٍ مطبوعـة، لا يكـون باسـتطاعتها أن تعـود إليـه مـا مل يقـرأه أحــُ عليها بعَـون هِجـاء الأصابِـع.











المنفصلـة، التـي كانـت الآنســة ساليــــــان تقرؤهـا لهـا
 ضغــطٍ عظيـمّ بــدأت العمــل لأجــل إعــادة كِتابــة القِصَّــة بأكملهــا



تحـت يديها المخطـوط بأكملـه دُفعـةً واحـدة. ارتـأت أنَّ بعـضَ الفقـرات يعتورهـا خـلالٌ في التنظيـم، وأنَّ بعـض العبـارات مكـرورة. ارتـأت أيضًا أنَّ الأنسَـب لقِصَّهـا أن تقـع في فصـولٍ قصـيرة، وأعـادت تقسـيمها.



 والوحـدةُ الصغــرئُ منهـا تُظهـر أحيانًا حُدودَهـا الأصليَّـة.





 أثنـاء عمليـة المراجعـة هــنـه ناقشـت تسـاؤلاتٍ بخصـوص المـا











انتباههـا إليـه قـد أسـفر عنـه بالأحـرى حُذوفـات أكـثر منهـا إضافـات. إنَّ
 عـلى قُدرتهـا المسـتـقِلَّة.
[حچـون ألبرت ماسي]

## الفصل الثاني

## شخصيَتُها

قـال مـارك تويـن، إنَّ أكثرُ شـخصيَتَتْنِ مثيرتين للاهتـمام في القرن التاسـع



 الحقائـق عـن إنجـاز الآنسـة كِيلَـر، وأضيـف القليـل إلى مــا هــو معـروفٌ عـن شـخصيَّتها.





طويلـة هــما أداتُهـا للتواصــل، حيـث تقومـان مقــام التنقُـلات السريعـة




لغـة الإثـارة التـي ابتكرهـا آبِّ دي ليبـى. ${ }^{\text {(1) }}$





 معـاني أنصـاف الجمــل التـي نُتمِّمُهـا نحــن بــلا وعـيٍ منــا؛ مــن خــلال طبقـة الصـوت أو طرفـة العــين.

 تجعـل مُصافحـةَ شـخصٍ تختلـف عـن مُصافحـة آخـر.


 سألها أحدُهم إن كان يروقها أن تدرُس.
 صُنــدوق موســيقى وبداخــلي محفوظــةٌ كُلُّ المعزوفـاتـ"ت.



 بشـأن حيـاة شيكسـبير، كلُ مـا نعرفـه -هكــذا قــال- أنَّ شيكسـبير عُمُــد، وتـزوَّج، ومـاتـاتمكتبة سُر مَن قرأ

## "جميل"، ردَّت، "يبدو أنَّه فعل كلَّ الأمور الجوهريَّة".





 أن تكـون هـــاك كدمـاتُ في رأسـها. "هذه الكدمة هي جائزتك عن القِتال". "أنا أبدًا لا أُقاتِل"، ردَّت، "باستثنُناء في مُجابَّهَة المصاعِب".
 الـذي نُطلِقُق عليـه: الجراءة.





 اجتـازت الامتحانـات وتســلَّتَت شـهادة القَبـول، جاءهـا النُّصح مـن جانـبـ
(1) حـرف "g" في هجـاء الأصابـع، يُعطـي شــكل مســـس بفوهــة واحــة، حـرف "h" يُعطـي شـكل مسـذَّس بفوهتــِنـ (المترجِــم)

عميـد رادكليـف ومـن آخريـن بــألَا تواصِـل. وتبعًا لهـنـا أجَّلـت الالتحـاق
 كانــت حياتهـا عبـارة عــن سِلســلة متواصلــة مــن محــاولات القيـام








 لسـتَت تسـتطيع أن تُقْنِهـا أن تُلازِمَ البيـت في المـرَّة القادمـة

لـذا عندمـا يحـاول النَّاسُ إجــراءَ تجـارِبَ عليها، تُظهـرُ تصميـمـا ذا ذا روح
 سـؤالٍ لهـا أمــرًا لا عقلانيًّا.
إن لم تكـن تعـرف الإجابـة عـلى السُـؤال؛ تُخمِّنُ الإجابــة بتأكيـدٍ عابـثـ. اسـألها عـن لـون مِعطَفـك (ليـس باسـتطاعةِ مكفـوفٍ أن يعـرف الألـوان)،







لفحوصــات العُلـداء، وهـي نفســها مُ تُجـرِ عليهـا أئَـَةَ تجـارب. حينـها

 تظـلَّ يقِظَـةً طـول الليـل لتراقـب؛ فمثـلُ هــذه الأمـور كانــت عــلى قَـدرٍ قليـلٍ مـن الأهمٌِيَّـة.







 بالموسـيقى لأجـل الموسـيقى فحسـبـ.
 ليـس باسـتطاعتها أن تُغنِّي وليـس باسـتطاعتها أن تعــزف عــــلى البيانــو،











تجاوُبًا معها. أحيانًا، تضـع يدهـا عـلى حَلْق مُعَـنٍ يك تشــر بالاهتـزازات

























عندمـا تحــلُ بــكانٍ جديـد، خاصـةً إن كان مكانًا مثــيرا مثـل نياغــرا.
 يظــُلُ هــذا الشَّ





 يُرضيهـا.
إنَّهـا لا تــرى باسـتخدام عينيهـا، إنَّــا عــبر القـــدرة الكامنــة للوفـاء
















في بعـض الأشـخاص المكفوفـين الآخريـن. كان باسـتطاعة لـورا بريدجِــمَن، أن تتعـرَّف درجـاتٍ دقيقـةً مـن الاختلافـات في أحجـا






 نقـودًا قَطُُ - وهـي إحـدى تفاصيـل الحيـاة البائسـة- والبسـيطة بالمناسـبـة والتـي اســُتِنِيَت مـن التعـرُّض لهـا










 إِيَّاهُـنَّ قالـتُ: "إحداهُـنَّ صامتـهة". فشــفاه المغنيـة كانــت منغلقــة.




الحجـرات التـي تأَفُهـا عــلى نحـوٍ مـا. أغـلـب المكفوفـين مقـودون بحانَّـة


























وتتلقَّى الكلـمات بسرعـةٍ بقـدر سُرعـة اسـتطاعة تهجئتهـا. وكــما تـشرح



 بالسرعـة الكافيـة لالتقـاط كلِّ كلمـةٍ مـن مُتحـدِّثٍ مُـسرعِ فِ في حديثـهـ




 فلســوف يصبـح الصُّمُّ في جميـع أنحـاء العــام مـن فورهــم أكـثر سـعـادةً وأفضـل تعليـمـا.










 أصابعهـا وهـي تَــرُ فــوق الصَّفحـات

أكـتْر أنــواع الكِتابــة المريحـة بالنسـبة للمكفوفــين هـي برايـل، والتـي



 برايـل الإنجليــزيٍ عــلى المســتوى العالمـيًّ. الصــورة الموجــودة في









 الخصـوص لغـرضِ صُنـع مخطـوطٍ واحــٍ مـن كتـاب.






(1) هـي مجموعـة حــروف مؤتِلفـة، وهـي مـن المجموعـات المختلفــة التـي مـن الممكـن تأليفها
 (2) الكورد الموسيقي: هو تَآلف نغمَتَيْنْ أو أككَّ، تُعزَف في آنٍ واحد. (المتِّجم)

أجلها، وكذلـك باسـتعداد الرجـال النُبـلاء -أمثـال السـيد !.! ألـِن؛؛ مـن معهد
 المناسـبات- إصـداراتٍ مـن الكتـب التـي كانــت في حاجـةٍ إليهـا.













 أن نسـترجِع وَقْعَ صَوتِهـه.


























 عـن الإلـه قبـل أن تسـمع كلمـة "الإلـه" كـما تُظهـر تعليقاتهـا بشـأن هــذا عـلى نحـوٍ ظاهــر .

 كانــت في السـابعة مـن العمـر.

تَلـك الآنســة كِيلَـر ســاعتَّن، قـد أُهدِيَتـا لهـا. إنهـهما -حسـب مــا







 الأمــر سـاعةً ذات عقـرب ســاعاتٍ وحيــد بــارز وأرقــامٍ بـارزة. ورغـــم أنَّ

 غالُبًا عــلى نحـوٍ دقيـق. وجَبَ أن يُقـال إنَّ أيَّ سـاعةٍ ذات غات غطائـــين منزوعة

 السَّـاعة، ولا يُعطلًّها أو يُفســد نِظامهـا.


ساعة الآنسة هيلِن كِيلَر، وهي محفوظة في المتحف الدولي للتاريخ الأميريُ









 في مجلـة هاربـر في عـام 1896 كان صحيحًا وقتها، ومـا يـرالُ صحيحًا إلىـا يومنـا هــذا:






 يــرون مـا يفعلـون!)"(1).



 َيَفْعَلـُونَ". (المترجِـمهم)

لهـذا فعقلُهـا ليـس مُفعَـمًا بالنَّشـاط فحسـب، بــل إنَّـه عقــلُ نقـيٌّ. إنَّهـا
 مـن الرجـال والنِّسـاء".

مــا زال عندهــا نفــورٌ طفـولِّ مــن القصـص المأســاويَّة. إنَّ عقلهـا
 وتسـتغرقِق في العيـش بعالمها. في خِطـابٍ لهـا عـام 1891، تكتـب الآنسـة

ساليــــان:
"لقـد قــرأتُ لهـا أمـس قِصـة (مكبـثش)، كـما رواهـا تشـارلز ولز ومـاري

 أن يجعـل القصـة مُفزِعـة حتـى يـرى النـاس كـم هــو مخيـف أن يرتكبـوا





 عالَـمِم لطامــا كان يُعامِلُهـا عــلى نحــوٍ طيٍّب.

 الآخريـن".



يســتلزمه العقـل ويحتاجـه، حتـى يُـوازن المـرءُ نفسـه وهــو راكـبٌ فـوق

 عندهــا مــن الشـجاعة مـا يجعلهـا تُطلـقُق اســتعاراتِها البلاغيــة لتأخــن



















(1) جماعة من المستوطنين الهولدنيِن، توغًّلوا في أفريقيا. (المترجِم)

بويـر. حينـما أُخــِرِت باستســلام القـوم الشـجعان قليـلي الحيلــة، غــام
 بشـأن بنـود الاستســلام، وشرعـتـ في مناقشــتها.




 في الامتحانـات، وثيماتهـا الكتابيــة التقنتيَّـة، وفي بعـض



إنها شخصٌ متفائلٌ وعقلانيُ.

 مـن المتعـة".

كتبـت في الثامـن عـشر مـن أكتوبـر في دفـتر اليوميـات الــني كانــت






## aبح

t.me/soramnqraa

## الفصـلـ التالـت

## تعـليـمُـها








وُلِـد الدكتـور صامـوِل غريـــدلي هــاو في بوســطن، 10 نوفمــبر، 1801،






 .1837















(1) الفلسـفة التجاوزيـة، أو المتعاليـة هـي مذهـب نشـا في بدايـات القـرن التاسـع عـشر كاحتجـاج


 Club أو رابطـة التعالويُــة (أو التجاوزئَـة) بزعامـة رالـف إيمِيسـن. (المترجـم)

ت-|-ح"، "ق-ب-ع-ة". لقـد أقنعـه نجاحه بـانَّ اللغـَة يِكـن أن تُنقَلَ مـن


 تغذيـةٍ أمعرفيَّة اط طبيعيَّـة.






 اللغـةَ تحـت إثرافـهـه وتوجيهاتِـهـ.
ليـس هنـاك كلامٌ يكفـي للثنــاء عــلى إنجــاز الدكـــور هــاو. باعتبـاره







 حالــة سِبـاقٍ لاهـثٍ لأجـل أن تلبَّبي احتياجـات تلميذتهـا، دون أن يتوفَّر الوقـت أو الُطاقـة كِ تُجـري عليهـا دراسـةً عِلميَّة.











 كانـت تَــدُ بــه النـاس في البدايـة.

عندمـا كتبـت مـن توسـكامبيا عـن إنجازهـا وعـن تلميذتهـا إلى السـيد



 إلى هيلــين، كتبـت إلى صديـقٍ تقـول:





 طلاقـةً في الحديـثث- فصيـحٌ حتَّى. تـــَّ إنَّـه كــن الطســلِّي أن أقــرأ عــن

الإعـدادات الدقيقـة التـي مـررتُ أنـا بها كي تُهيئَنَي للمَهَمَــة الجليلـة التـي



## بتاريخ 4 مارس، 1888، في خِطابٍ لها تكتب:








 الكواكـبـب ومُسـتقبَلِها!".


 كان التقريـرُ هــو أوَّلُ مصــدر معلومـاتٍ شـرعـا
 الآنســة ساليـةَـان في هــذا التقريـر المـؤرَّخِ في الثلاثـــنـن مـن أكتوبـر، مـن عــام 1887:
"هـل اطلَّعتــمُ عـلى المقالـة التـي كتبتها لأجــل (التقريـر) إ؟ لقـد سُـعد





أنَّهـا تُدهـشُ المـرء. لا شـتَّ أنَّ عمـل الأشَهر القليلـة اماضيـة يبـدو مســرةَ
























عندمـا وجـدت أنـَهـ يبـدو أنَّ النـاس يعرفـون الكثــير عــن هيلـين كِيلَـر









لتلميذتهـا.









 معهـد بيركنـس كتلميـذة، كانــت السـيدة هوبكنــز بمثابــة الأمٌ لهـا تَمُدُّنـا






تُقــدِّمُ تحليـلًاتٍ واضحـةً في تلــك الخِطابـاتِ بشـأن مـا كانـت تقـوم بــه.






 1893، حينـما كان رئيسًا لجامعـة جِـــون هوبكنــز:

 أن تسـمحي لي بالتعبـير عــن إعجـابي بالحصافـة التـي قــادت طرائقـــك في التعليـم، وبالعاطفـة التـي ألهَمَـت جهـودِك المضنِيَـة".





يقـول عنها السـيد أناجنـوس في تقريـره عـام 1887: "كانــت مُجـبـرةً على





 الكُـفْء، في واحـدٍ مـن أكـثر فـروع أعمالـه الثمينـة.
... إنَّ مواهب الآنسة ساليـــان هي من الطّراز الأرقى".























 ومُعلِّمتها إلى المنطقـة الشـماليَّة في آخـر أسـبوعِ مـن شــهـر مايـو، وقضَينَ

عِـَّة أسـابيعَ في ضيافتنـا... وقـد أسـعدنا أن نُتيـح لها أن تسـتخدمَ بحُرِينَّةٍ























 صياغــة تَقاريرهـا، وعـلى خِطاباتِها أيضًا، التـي كانـت مكتوبـةٍ عـلى نحـوٍ

غــِر تــامٍ الإتقــان. وقـد وَســمتُ بضـع مقاطـع مهمَّـة بالحـرف المائــلـ.



 "... كان الوقـتُ السادسـة والنُّصـف صباحًا عندمـا وصلـتُ توسـكامبيا.





















الحقيبـة، تصاعَـَدَ غضبهـا. جذبــتُ انتباههـا بـــن عرضـــُ عليهـا ســاعتي















 البِنيـة، قويَّـة، وجههـا ضــا









نحـوٍ مُلاحَـظ. إنهـا نــادرًا مــا تبتسـم، أنـا فعـلًا لم أرهـا تبتســم إلَّا مـرَّة



 تحطيـم معنويَّاتِها. حيـث ينبغـي









سـاعدتني في إفـراغ حقيبـة السَّفر عندمـا جِـيء بهـا وانـا وكانـت فرحانـة
 أنَّها فُرصـةُ مواتيـةٌ لـكـي أُعلِّمها كلمتهـا







 أصابـع يدهـا، لكـن اشـتدَّ غضبهـا أكـثر وأكـثر. فأجبرتُهـا عــلى الجلــوس

إلى كُـرسيًّ وقيَّدتُها إليـه إلى أن اســتنفدت طاقتـي تقريبًا. حتـى خطـر لي











 اسـتمالتها كي تعـود إلى غرفتـي طــوال اليـوم.













لأنَّه كان عندهـا أيٌُ فكـرة عـن كـون كلمـة cake هـي اسـم الـشيء، لكـن

 تهجَّيـتُ كلمـة (d-o-1-1) وبــدأتُ أبحــتُ عنهـا. إنَّهـا تتبـعُع بيديهـا كلَّ

 التـي اسـتخدمتها عندمـا أرادتنـي أن أنــل للطابـق الأسـفل لأجــل الكعــكـ،








 طم أسـتطع إقناعهـا بدخـول الغرفـة مُجــدَدًا.













 وارتدتـه حـولَ عُنقِها. مل أجغـل العقـد فانفرطـت الخـرزات مـن الخيـط بسرعـةَ جــَّا مـا إن وَضَعَتهـا فيـهـ، لكنَّهـا

 وقـت العَشـاء، وكانـت تـأتي لي بالخيـوط المنجَـزَة بـين الفينـة والفينـة طَلَبَـا لاستحســاني.


 عـلى هــا الخِطـاب. أمَّا إن أردتِ فبإمكانـكِ قراءتـه عــلى أصدقـائي".

## الاثنين، مساءً










كانـتـ راقِـَدَة عـلى أرضيـة الغرفـة، ترفـس وتـصرخ وتحـاول انتـراع الكـرسي




















 معجبـة جــدًا بالسـيِّدة كِيلَـر.

## توسكامبيا، ألاباما، 11 مارس، 1887.








 بعـض المواقَف، إلى أن جئـتـ، وكحـال جميـع المسـتبدُّين؛ فهي تستمسـكُ



 عُنفًا. عندمـا بــدأتُ تعليمهـا، كنـتُ محــاصَرةً بالعديــد مــن المصاعِـبـبـ












الهحبَّـة، إلى داخــل عقـل الطّفلــة. وكــما كتبـت لــكِ وأخبرتــكِ مـن قبـل،












 أنُنــا فتلكهـا، إلى أن أخرجتهـا إلى النــور حاجتُنـا الجليلـة.









 مـا كانـت تَكــث هنـاك، لكـن لـن يكـون عندهـا أيُُ فكـرةٍ عــن الأجـــواء

المحيطـة بها، وسـيكون في وسـعهم المجـيء كلَّ يـوم ليتأكَـدوا أنَّ الأمـورَ

 وهـا نحـن هنــا.






 أصرفَ كامـل انتباهـي إلى هيلـينـي


 ألمسـها. نَّبــت نفسـها لعرائسـهـا في الطســاء الأؤَل، وعندمـا







 عـلى نفسـها قَـدر مـا اسـتطاعت عـلـى حافنَّة السريـر.

في الصبـاح التـالي كانـتـت مِطواعـةً تَامًا، لكـن كان اشـتـياقُها للبيـت














 الصغــيرة الــــي لا ينقطـعـع



 الـبَّقْ

## 13 مارس، 1887.

لسـوف تسـعدين حــين تعلمــين أنَّ تجربتـي تجـري بنجـاحـاح عــلى نحـوٍ


 عندمـا تنتهـي الحِصَـة.


 العائلــة في منــزل اللبلابــة الخــضراء.







 يُـشر مُطلَقًا إلى هــنـه المقابلـة؟
(1) وشـانع هـي جمـعُ "وشـيعة"، والوشيعة هـي السـياج مـن الشـجِيرات. البقـس هـو ضرَبْ مـن الشــجر الصُّلـب. (المترجِـم)

## 20 مارس، 1887


 لقـد تغــيُرت كلُّ الأشــياء!

الكائـن الصغـير الـذي كانتَـهـ منــذ أسـبوعين قــد اسـتحال طِفـلًا وديعًا.





















لكـن أفـترض أنَّه سـوف يتعـيَّنُ علينـا مُغـادَرة كوخنـا الصغـير في القريـب العاجــل.
"M-u-g" لقـد تعلَّمَت هيلــن عِـَّةَ أسـهاء هــذا الأسـبوع. إنَّ كلمـة











 زلَالَاتِه في تهجئـة الأحـرف كانــت عــن قَصــد.












 وهـي تصنــع بأصابعهـا أحــرف كلمــة "د-م-ي-ة"، أدركنــا أنَّهـا كانــت تحـاول تعليـم الكلبـة بِـل أن تَتهجَّى.

## 28 مارس، 1887.


















سـوف يقدًّمـان العـون بقــدر مـا يسـتطيعان. إنَّ التطـوُّرَر الــذي شَـهِداه









 أطفالِـه مـن طعامـه تحـت أيتِ ظــرف.












 الأرض، وهــززتُ رأسي اسـتنكارًا. كــرَّرتُ هــنا الأداء عِــَّةَ مـرَّات. أعتقــُ




 حـول عُنقِهـا ورسـمت إشـارةً طلبًا للكعكــة (فلـم يحـدث أن تهجَّــت تلـك

 بينهـا وبـين نفسـهـا وطَبْطَبَـت عــلى ذراعها.

3 أبريل، 1887.




 هـي ماكـرة.









السَّـيطان حسـب مـا أعتقـد. إنَّنـي لأْفًّلُ أن أؤذي المِلـكَ وهـو في طريقـه



















Anvil Chorus (1) أو أنشـودة السُـندان، هي أنشـودة من مشـهـهين للموسـيقي الشهـير فــرديـ.








لـدى بعضهـم في العـادةِ شـينًا مـا كانـت تحـبُّ أن تأكلـَه. بعـد تنـاول












 صحـن الفنجـان، شـاي، بابـا، سريـر، وتعلّْمــت الفعـل: يجـري.

## الخامس من أبريل، 1887.



 المِتــاح لــكلً شيءٍ تريــد أن تعرفـهـ.


 "يـشُرب"، لكنَّها كانـت تنخـرط في التمثيـل الصَّامـت لفِعـل الـشُّرب متـى

مـا تهجًّـت كلمـة "كـوب" وكلمـة "لــن". في هــذا الصبـاح، عندمـا كانــت










 عـلى الأرض وسـألت عـن اســم هــنا الـشيء، وأشـارت ناحيـة مضغَّا

 الصغــِرة إلى بيـت المـاء، وتهجًَ وتـت هيلـين كلمـة "رضيـع" وأشـارت ناحيـة


 بعـض هــذه الكلـمات الجديـدة: بــاب، يفتـح، يغلـقـ، يعطـي، يذهـي



 عـن اســم كلٍ شيء، وهـي تُقبِّنُـي؛ احتفـاءً، بسـعادةٍ خالِصــة. في الليلــة

الماضيـة، عندمـا اندسســتُ في السريـر، انسـلَّت إلى مـا بـين ذِراعـيَّ طَواعِيَةً
 مـن السـعادة؛ لفـرط مـا غمـره مـن حبـور.

## 10 أبريل، 1887.







 ليهبها أعظـمَ متعـةٍ في الحيـاة. وإنَّنـا لنُلاحـظُ أنَّ وجها

وأكـتُر في كلًّ يـوم.












الآخـر أن يتحـَّث . لكـن مِـرُّ وقـتُ طويـلٌ قبـل أن يَفُوهَ بـأوَّل كلمـةٍ لـه،


















 وأسـتثير اهتمامــه، ثــمَّ أنتظـر النتائـج.

## 24 أبريل، 1887.












 العقـل، وشـيئًا فشـيئًا، ســوف تسـتخدمها هـي مـن نفسـها.





 فيها أو وضـع بكـرة خيـط. عـلى سـبيل المثـال: عندمـا كنــت أخبِّئئ الكُـرة،



 مـن الفِطنـة، وكذلـك مزيـدًا مـن البراعــة في البحـث بِعظـم الأحـوال. هــذا

الصبـاح خبَـأتُ مِكبًا (1). بحتَـتـت عنـه في كلًّ مـكان اسـتطاعت أن تفگِـر فيه


 أشـارت ناحيـة بطنـي وتهجَّـت "يـأكل"، تقصـد "أنـتِ أكلِــه؟".




 وأشـارت إلى أسـنانِها. تهجَّـت لهـا السـيدة كِيلَـر الكلمـة: "أســنان". هــزَّت هيلـــن رأسـها وتهجَّــت "أســنان الرضيـعـا لا، الرضيـع يــا تقصـد طبعًا: "لا يسـتطيعُ الرضيـعُ أن يـأكل لأنَّ ليـس عنــده أسـنان".

## 8 مايو، 1887.

لا، لســتُ راغبـةً في أيٍ مقـررات دراسـية تخـصُ ريـاض الأطفـال بعــد

 عـلى حسـاب الحـاضر مهـما تكـن الظـروف.





اسـتعراضًا. دَعْهُ يذهـبـ ويـأتي كيفـما شـاء، دعـه يلمـس بيديـه أشـياء




 بارتباطًاتٍ ذهنٍ







 اسـتبدَلتُ هـذه الإشـارات بكلمتـي كبـيـر، وصغـــر. بإمـكاني الآن أن أطلــبَ


 فأضافـت هـي "وأوصِـده".







مـا كي أرى شـيئًا مـا. قادتنـي للطريـق إلى بيـت مضفَّات الميــاه، وهنـاك






 الصغـيرة وتنشـج في محـاولاتٍ منهـا للعـودة إلى أمِّهـم، وتهجُّــت "رضيـعـا


















جــًا"". إنهـا تجـوبُ الآن أرجـاء المنـزل، خالعـةً الكلـمات الجديـدة عـلى جميـع صنـوف الأشــياء.
 تتعلنَّم أسرعِ. إنَّنـي عـلـى قَناعـة




 ليحميـك مـن الكثـير مـن المتاعـب، التـي ليـس لهـا ضرورة.

السادس عشر من مايو، 1887.











 أَلـَم تتحـوَّل تلـك الفراشـةُ إلى أفـكارٍ حيَّةٍ


في طيَاتِهـا الحاجـةَ لمزيـدٍ مـن كلـماتٍ أُخـرى. فعقلهـا ينمـو بفِعـل نشـاطِه الــذي لا ينقطــع.






















 مِنها، خُلِقـت الأرضُ والسَّـماء.

## الثاني والعشرون من مايو، 1887.











































 مـع الجُملـة، يكـون حـال هيلـين كالمنتـصر في المعركـة، كحـال قائـدِ الـــي






حُطُمَتـت في إحـدى نوبـات الغضـب أو الضَجــر. أؤَل أمسى، أتاهــا صديـقٌ
















## 2 يونيو، 1887.








طـوال اليـوم. إن امتنعـتُ عـن التحـدُّث إليها، تتهجّى الكلـمات في يدِهـا،









 بالثُقــوب، وأرادت منُــي أن أضعـهـ في مظــروفٍ وأذهــب بـــه إلى مكتـبـ


 فرانـك. الفَـراولات- لذيـنذة جــًاًا".


 الاسـتيعاب، وعـن قُدراتهـا الاسـتـنـنائيَّة.











 ثنــاء فيـها يخـصُ ذلـكـ

 لكــن لــولا بعـض الظـروف التـي تجعـل مـن مثــل تلــك الفكــرة أمــرًا












 الحـدود بخمـوص مـا نقولـه أو نكتبـه عنهـا. ســوف أكتـبُ لــكِ بصراحـةٍ

وأكاشِـفُكِ بـكلً شيء، بـشرطٍ واحــد. إليـك الـشُّرط: لا بُــَّ وأن تعِدِينـي



## الخامس من يونيو، 1887.

الجــو الحـار يجعـل هيلـين خامــدةً وفاتــرةً الهِمَّـة. في الواقـع، لقـــد





 كلماتِهـا: "الشــمس ولــد شريـر. الشـمس يجـب أن يذهــب إلى النـوم".

 متعبتـان جــُّا. السـاقان تبـكي كتــير|".






 أبناء جيهينـا (أو جهنّم) - وذكره جـون ميلتون في الكتـاب الأول مـن ملحمتـه "الفـردوس المفقـود" البيـت 405. (المترجم)

مُهْر، وحظـيرة تعـجُّ بخنازيـر صغــرةٍ ظريفـة. لسـوف يُسـلًّيكِ أن ترينـي



 أـــن تكــون الكتـــر مـن القواقـع؟".
 وعشريـن ونصـف إنـش. أرأيــتِ، أنــا أفوقُهـا بإنــشٍ واحــدٍ فحسـب!

## يونيو، 1887.








 أشـهُر!) ويقترحـون وسـائل للتـداوي سـخيفة وتعجيزيَّـَة. لكـن حتَّى الآن،




 اسـتعراض آرائِهـم، كـما لـو أنَّهـم قــد تلقَّوهــا مـن الإلـه القديـر!

أُعلُـُمُ هيلـِنِ الآن الحـروف المربَّعـة اليدويـة، كـــوعِ من اللهو والتســلية؛














 الأسـنان تجعـل نانـسي مريضـة" (فمِلـدرد في مرحلـة التســنين).



 تقـول لي عـن نفسـها عـلى نحـوٍ ماكـر، إنَّها: "أنـا نبـات يمـشـي



تتهجًَى لنفسـها طــوال الوقــت وتقـول: "رِيــحُ سريعـة، رِيــحْ بطيئـة"، وتسـتمتع كتـــرِّا بخيالاتهـا عـلى نحـوٍ ظاهـر.

## 15 يونيو، 1887.




 شرِيـت الأشـجار والزهــور كلَّ مـاء الططـر.

## 19 يونيو، 1887 (1)




 -التـي قــد بارَحتهـا منــذ بضعــة أسـابيع- قـد عاودتـا



 ورُبـع الإنـش.
 أن تُرافِق ذلـك بتصرُّفـاتٍ مثـل الحَجْـل، الوثـبَ القَفــ، الجـري، الخَبَبِب،
(1) نُشَرِ هذا المقتطف في تقرير معهد بيركنس السنوي لعام 1887.



























المحتَرَمـنِ، ونُلاحـظ أنَّهـا تكتسـبُ صداقـةَ چــــنتلمان أسرع مـن التصــادُق مـع سـيِّدة.







 فَهـم مُرادِهـا بسـهولة.

## الثالث من يوليو 1887.











 في البـكاء. سـألتُها مـا الأمـر، تهجَّـت وقالــت: "قِــنيـ ســيِّئة"، وبـدأت في

صفعها وركلهـا بعُنـفٍ متجـدٍد. أمسـكتُ يَدَيْهـا بصلابـة إلى أن صــارت
أكـثر هــدوءًا.
أتـت هيلــين إلى حجـرتي فيـهـا بعــد، يبــدو عليهـا الحُــرن الشــديد،










 إنَّ قلبـي يشـعر بالحـزن، ولم أكـن أشـعر برغبــة في الأكل. فبـدأت تبـكي وتنشـجُ وتتشـبَّث بي.
كانـتـ في حالـة عظيمـةٍ مـن الإثـارة عندمـا صعدنـا إلى الطابـق الأعـلى؛






 قالـت: "هــل الخنفسـاء تـدري بأمـر الفتـاة المــــاغبة؟ هــلـ الخنفســاء


أكـون) مُطيعـة غـدًا. هيلــين (سـوف تكـون) مُطيعـة في كل الأيـام". قلـتُ








## 31 يوليو، 1887.





تتحسَّسـهـا.
لقـد بلغَـت الآن مـن مســيرة تطوُّرهـا مرحلــة طـرح الأســئلة. فطـوال

 أكتثر إلحاحًا. إنٍّ لأذكُر كيـف كنـتُ أجــُ حُ حُبَّ اسـتطلاع أطفـال أصدقـائي










 المعلومـات، وتُثـــلُ كاهـلـ براعتـي إلى أقـصى الحــدود.


 آنسـة آن! إنَّ هيلـين تكتـبُ الآن بإتقـانٍ، تقريبِا مثـل خطـاب لـورا هـذا!"!. وهــا صحيـح.

## 21 أغسطس، 1887.













بالحِيَــل وبوسـائل الدَّهــاء، التـي وحدهــا تعرفهـا الــكلاب التـي تَلــك






 تكـرٍر بالحَـرف الكلـمات والعبـارات التـي قـد اسـتخدمتُها وأنـا أصـفُ لهـا


 كان عـليٌ أن أسـتخدِمَ كــماتٍ وتشـبيهاتٍ تكـون مأَلوفـةً بالنسـبة لهـا عـا عـبر




 وقـدرةً عـلى صُنـع روابـط بـــن الأشــياء.

## 28 أغسطس، 1887.


 بأسـباب وبِلــل الأثــــاء مُتواصِــلا في نشـا في أيــــي غريـن (منـزل اللبلابـة الخـضراء) اليـوم قبـل المـاضي كان هــو

المناسـبة التــي بسـببها تدفَّةَـت أسـئلةٌ جديـدة بشـأن أصــل الأطفـال،



 تكـون أخـت إيـڤــيلِ؟؟"... إلى آخــره، إلى آخره.كانــت تـلـك الأسـئلة تُطـرَحَح
 لا بُــنَّ مــن فِعــلِ شِيءٍ إزاء هــذا الأمـر. إن كان مــن البديهـيً أن تطـرِ











 مسـتطاعي التوجُـهـ إليهـا طَلبًا للنصيحــة في هـــنـا الأمـر- أو في أيٍ عقبـةٍ


 هيلـين، ومعـي كتـابي كتـاب علـم النَّبـات "كيـف تنمـو النباتـاتـات" وصعدنـا فـوق الشـجرة، حيـث كُنَّا نقـرأ ونذاكـر في غالـب الأوقـات، ورَويـتُ لهـا وــا

في كلـماتٍ بسـيطة قصـة حيـاة النبـات. ذكَرتُهـا ببـنـورر الــُّرة، والفـولن،








 منها الكتاكيـت الصغــيرة. جعلتهـا تفهـم أنَّ الحيـاة كلَّها تـأتي مـن بيضـا
















يحمـلُ داخــل ذاتـه كلَّ فِـبرات بنـي جِنسِـه في طَــور السُــبات. وتلــك الخــبرات تُشــبِه نيغاتيـف الصــور، إلى أن، يحـــنَ دورُ اللغــة، لتُحمٍّهـهـا، وتُجـلـِي ذاكـرة الصُـور.

## 4 سبتمبر، 1887.

وصـل هيلـين هـذا الصَّبـاح خِطـابٌ مـن عمِّها، الدكتـور كِيلَـر. دعاهــا وـا

 البـاردة. حيـث يوجــد الكثــير منهـا بالقــرب مــن توســكامبيا، أحــد تلــك الينابيـع الكبــيرة كان السـبـب في تسـمية المدينــة بهــذا الاســم. فكلمــة



 النَّباتـات والأشــجار.

كانــت سـعيدة جــًا بالخِطـاب، وبعـد أن طرحــت كلَّ الأســئلة التــي










أمسـكتها هيلـين مـن رقبتهـا وأجبرتها عـلى الجـــوم مُجـدَّدًا. في تـلـك الأثنـاء






 بعُــفـ أخــنـت السـيدةُ كِيلَـر الرَّضيعـة بــين ذراعيها، وعندمـا نجهنـا



 "أنـا قلــتُ للرضيعــة لا، لا كتـير (عديــد) مـن الــرات" كان هـــذا ردّ

قلـت لهـا: "ملـدرد لا تفهـم مــا تقولينـهـ عـلى أصابعـك، ونحـن يجـب أن نكــون لطفـاء معهـا".

هززَت رأسها رفضًا.
 وبهـذا أسرعـت إلى الطابـق الأعـلى وجلبــت فـرخِ ورقٍ مطـويٍ بعنايـة، مـن الـا
 وأعطتـه هلـدرد وهـي تقـول: "الرضيعـة يُكننها أن تـأكل كل الكلـمات".
















 الكلـمات التـي تحـت تصرُّفها، تنقُـلُ مُــراد كِلامهـا







نـوع مـن الراحـةٍ حَـدَّ السَّأم. فهيلـين كانـت متلهِّفـة لأن تعـرف "المزيـد





 الجِبـال. ويروقُها أن أحـكي لهـا أنـا عـمَا أراهُ في الصُّـور.







 "أتوقُ أن أكُبَّ أحجارًا من أسوار اليشب عليهم أجمعين

وأراهم؛ أولئك المذنبين، وهم يتعتَّرون ويسقطون".

## 3 أكتوبر، 1887.


 فهـو مِلــكُ للسـيد أناجنـوس إلى أن يُنـشَر.

أظـنُّ البنـات الصَّغــرات قــد اســتمتعنَ بخِطـاب هيلــين. لقـد كتبتـه





## 25 أكتوبر، 1887.

كتبـت هيلـين أمـس خِطابِـا جديـدًا للبنـات الصغـيرات، وأرسـلَهُ والدُهــا




 أمسس، هـي اليـوم بسـيطة، ومصاعـبُ اليـومِ تصـيرُ غـــًا أمـرًا مَقْضِيًا






 يُزيـــنَ بهـا صفحـاتـات التقريـر الســنوي القــادم".











 "عينـاي مريضتـان!".






 في عمــِلٍ يُجـرى يوميَّـا.

ذات يـومٍ أخذتُهـا إلى صهريـج المـاء. وبينـها المـاء يتدفَّقُ مـن المِضفَّة




 جديـدٍ كان يشـعُع مـنـ وجهـهـا




 شــهر أغسـطس، كانــت قــد عرفـت 625 كلمـة.



 تلــك الكلــمات في جُمــلٍ مــن صياغتـا




(1) المقصـود هنـا هـو التصريـف "is" لفعـل الكينونــة أو الوجـود في الإنجليزيـة "be"، الـذي يُعـبر"



في المهـد"، "الصنـدوق موجود/يكـون فـوق الطاولـة"، "بابـا موجود/يكــون
 تبـعَ هــذا درسٌ عــن الكلـمات المعـبِّرة عــن طبيعـة















 يتـماشى مـع الكلـمات.

 الصُنـدوق، وأُجريـت نفـس التجربــة مـع قــدرٍ بكـير مـن الُــواد، لكنَّهـا لمـا

 عـلى الحـرف A، وفي نفـس الوقــت راسـمةً بأصابعـي الحـرف A. كانــت


 من كتابها التمهيدي وجعلتُّها تلمس كلمة cat (قِّة)، وأنا أتهجَّى لها



















 وعندمـا انتهـت مـن أدائها، فاضَــت بهجــة لأمّهـا الجملــة.

كانـتـ تُحـرُك قلمها الرَّصـاص في نفـس المسـارات الموجـودة عـلـى الورق
 بالتعـب أو الضَّجـر.






 فباسـتطاعتها أن تجمـع وتطـرَحِ بسرعـةٍ كبـــِيرة، حتًّى مـا مجموعـــه مائــة،






 خمسـة وأربعـين".




 نهايــة الحـال تقـول: "أزرق".
 ذلـك، فلـدى زيارتها المقـبرة للمـرَّة الأولى في حياتهـا، في رفقتنــا أنـا وأمٌهـا، وهـي تبحــُ عــن بعـض الـورود، بسـطـت يديهـا

 قضينـاه هُــاك.


 هـو منـه إلينـا.

أثنــاء السـير أو الركـوب، غالبًا مـا كانــت تعــدُدُ أســماء النَّاس الذيـن


## تُواصل الخِطاباتُ تقديمَ التفسيرات.

13 نوفمبر، 1887.
أخذنـا هيلــن إلى الســيرك، وقضينـا "أجمــل وقــت في حياتنـا"! العارِضون







 الصغــيرة إلى البيـت، وسـوف أعلُمهـا أن تكــون وديعـة". حــارس الدِّبَبـة


















 أدغـال متنقًّلـة عــلى عَجـلات!



 كيـف كان وقتـا سـعيدًا مــا قضينـاه الكريســماس الــاضي؟
 سـاعةً كهديُــة الكريسـماس.












 ينـسى الكلــمات والجمـل مـن النَّاحيـة التقنيَّـة.
(1) إحدى حكايات الأخوين غريم. (المترجم)

## الأول من يناير، 1888.


 تقريبًا في أغلـب نواحـي حياتهـا يجعلنـي قويَّةً وسـعيدة.
أسـبوع الكريسـماس كان أسـبوعًا مليئًا بالأشـغال هـا هـا هنـا أيضًا. فهيلين





















بهيلـين، واسـتعدادهم لأن يمنحوهـا أسـباب الــُرور. ــــدأت التدريبـات عند

 كحالنـا لـدى مُعادرتنـا البيـتـ.
بـدأ الثلــج يهطـعـل بعـــد العَشــاء، وقــد قضينــا ليلـةً مليئـةً بالمــرح،







ظللنــا أسـابيع لا نفعــل شــئنًا ســوى الحديــث، والقــراءة، وأن تــروي


 والعِبـارات بعقلها، وهـي سـوف تســتوعب مدلولاتهـا شــيئًا فشـيئا. أنـا







 مـا ترغـب في معرفتِـه فحسـب. فعندمـا أراهــا متلهِّفـةً لإخبـاري بـشيءٍ

مـا، لكنَّهـا مُشوَشَشَةُ لأنَّها لا تعــرف الكلــمات الدَّالَّةَ عليـه، أوافيهـا بهـا





 يتعـيَنُنُ أن يُرسَـلَ بي إلى الصَّف الابتـدائي ملدرسـةٍ خاصـة بالمتأخِّريـن عقليُّا.
















 هـذا الكريسـماس البهيـج، وكريسـماس العـام الــاضي؛ حيـث وقتها، لم تكن

بنتهـم الصغـيرة تعـي أيَّ جانــبٍ مـن مراســم احتفاليَّـات الكريســماس.




 عامـرًا بالامتنـان وبغِبطـةٍ جليلـة.









 مصـوٌّر في شــيفًّيلد".

 للحديـد". استشـعرت هيلـين الحـرارة وقالـتـ: "هـي الشَّـمس وقعـت؟؟".

## 9 يناير، 1888.




 نفسـه عنــاء أن ينسـبَ لي دوافـعَ شـخضصيَّة مُ تُواتِنـي في أحلامـي مُطلَقَـا؟






 العمـل.

## 26 يناير، 1888.










بكتابـة بضعـة أسـطُر، لكنَّهـا قصفـت قلمهـا الرصَاصـاص ســَّ مـرُّاتٍ قبـل أن
 "لا، القلـم الرصـاص ضعيـفـ". أظــنُ أنُّ اعتراضهـا


 جِـُّ بطيئـة، ولأنـه لا يكـون في مُسـتـطاعهم قـراءة مـا يكتبونـه أو تصحيـح

اهتـمام هيلـين بالألـوان يتزايـد أكـثر وأكتثر. عندمـا أخبرتُهـا أنَّ لــون








 الأمـر سِـيَّان، كحـال المنظـر الطبيعـي الـذي نُضيًّعـه عنــد تعاظـُم كثافــة

t.me/soramnqraa
(1) تقصد هنا التلاعب بين كلمتي tulipsو (الشُفاه والخُزامى). (المترجِمْ)

## العاشر من فبراير، 1888.

 أحـظَ بقسـطٍ كبــٍِ مـن الرَّاحـة. مر تكـن الرحلـة سـوى وقـتٍ مقـضيٍ مـنـ الإثـارة مـن أولها لآخرهـا

















 معـي إلى توسـكامبيا".
(1) الدولار الفِضي يساوي ما قيمته واحد دولار أميركِّ، والدَّايم يساوي عشرة سِنتات. (المترجِم)

قمنـا بزيـارة لمــرُ بورصـة الأوراق الماليـة وزُرنـا باخِـرة. كانـت هيلـين

 Nation




 شَــئًا مــن هــذا القبيـل، ويُثنـي كثـــيرا عــلى مُعلِّمتهـا.

## 5 مارس، 1888.



 هيلــنـن تبـدأ في تدويـن يوميَّاتٍ ابتـداءً مـن الأول مـنـن مـارس
 سـخيف حسـب مـا أعتقـد. لكنَّها وإلى الآن، تجــد متعـةً عظيمـةً في القيـام
 هيلــن يــوم الأحــد:
 قطفــتُ ثـلاث زهـرات بنفسـج نَديَّـة لأجــل مُعلِّمتـي، وتناوَلـتُ فطـوريو




الغاضبـة تبـكي وترفـس. أنـا قـرأتُ فِي كتـبابي عـن حيوانـات كبــيرة مُفتِسِــة.

 في Hotsprings. هــو طبيـبـ. الدكتـور يجعـــل صِحَّـة البنــت المريضــة أحسـن. أنـا لا أحـب أن أكــون مريضــة. بعـد ذلــك أتنـاول عشـائي. أنـا









 تصنـع فســاتين قصــيرة لأجــل نتـالي. الســيد مايــو ذهــب إلى الى Duckhill





 سـوف أذهـب لأنـام.
هيلين كِيلَر".

السادس عشر من أبريل، 1888.







 في أول الأمــر أنَّ هــؤلاء الأطفـال هــا



 ويتحدَّثـون إلى النـاس بصـوتٍ عــا


 ¢ يكـن هنــاك مــا ينبغـي عملـه ســوى البقـاء. كان مــن المسـتحيل إبقـاء





 الخَمـرُ إلى جارنـا، كان مُضطـرًا لأن يقـف كي يِحـول بينهـا وبينـه؛ حتى لا

تأْخـه منـهـ م أكـن قَطُ سـعيدةً بالخـروج مـن مـكانٍ كـما كنـتُ وأنـا




















## 15 مايو، 1888.

هــل تُدركـين أنَّ هــذا هــو آخــر خِطـابٍ ســوف أكتبـه إليـك لفـترةٍ
 في مظـروفٍ أصفـر، وسـيُخبركِ هــذا بالتوقيـت الـذي ســوف نصــل فيـه

بوسـطن. أنـا جِـُُ سـعيدة لدرجـة تجعلنـي لا أرغـب في كتابـة خِطابـات،


























عنيـدة، وإيـدا جــًا مشـاغبة". ضحكنـا مـن هــذا حتـى البـكاء، لقـد كانـت




 شراء بعـض القُفَّازات لهـا لـو أحَــبَّ، وأنـا ســوف أدمِـغُ عليـه حـروف الأبجديـَـة.

تناولنــا الغــداء مــع السـيل ثايـر (كاهنكــم السَّـابق) وزوجتِـهـه وقــد










 مـن الـشَّرق ومـن الغـرب مثــلَ هــنه الأشـــياء البسـيطة، فمثــلًا: لــو أنَّـكـ






نُتفَةً مــن ليمونــة عــلى لسـانه، فإنَّهـ ســوف يُغضًا








 مُعاينـة الإحسـاس الـذي يكـون ذا أهميَّةٍ في عمليــة تعليمــهـ.



زُرنـا مدرسـة صغــيرة لتعليـم الصُـمً. وقــد اســتُقبلنا بحفـاوةٍ للغايــة، واســتمتعت هيلــين بلقــاء الأطفـال. كان هنـانـاك بالمدرســة مُعلِّمتـان





 أمـام السَّبورة، وقـد كتبــوا "جُمـلًا بسـيطة" تبعــُ عـلى الأمر. واحـدة مـن

الفتيـات الصغــرات قــد كتبـت: "أنـا عنــدي فســتان جديــد. إنَّـهـ فســان














 جديـد" في بدايـة تعليمـه. فهـؤلاء الأطفـال كانـوا أكـبر مـن الرَّضيعـة التـي










طبيعـيًّ، أكثرُ كفـاءة مـن تَاريـن السـبورة هـذه. فالفصـل المـدرسي ليـس








 عـن السَـبيل القويـــة.

## * * *

تقرير الآنسة ساليـڤــان الثاني يعود تاريخه إلى الأول من أكتوبر، 1888.


 الصَّـوت.





 لجميـع الشـعوب، يكشــف كـم أنَّهـ مـن الطبيعـيٌ والسَّـهل أن تتحالــف

تلــك الأحاسـيس مـع عمليـات الخيـال المنقَّحـة ومـع مشـــاعر القلـبـ







 عيـد ميـلادٍ مُبهـهٍ لشـخٍ








 مُميَّز، ويحجـب عنهـا معرفــة تلــك الحقيقـة.







الواعيـة للمشـاعر، حَــَّ أنَّها كثـــرا مـا تكـون قـادرةً عــلى التكهُـنِ بأفكارنـا
الحقيقيَّة.
في بيـانٍ تقريـريٍ عــن هيلـين العـام المـاضي، أتيـتُ عـلـى ذِكـرِ شــواهِدَ











 المـرات، عندمـا كنـتُ أمـشي معهـا فـا في الشَّارع العمومـا

 "مـاذا تريـن؟".





 مـا كان يُقـال. كنـتُ أنـا وقتئــذ أقـفـ بجانبها، مُمسـكةً بيدهـا. وبــا أنَّنـي

أعتقـد أنَّها تتلقَّى انطباعـاتٍ منِّي، وضعـتُ يدَيهـا عـلى سـطح الطُّاولــة،






 كنـتُ أنـا هـي التـي تَســك بيدهــا


 عيناهـا تفيضـان بالُُّمـوع.

حـدث ظَـرفنٌ لافـتُ للنَّظـر عـلى نحـوِ مُماثـل الصيـف الفائــت، لكـنَ،













يعنـي وُورِيَ في الـتُّابـ كنــتُ أميـلُ لتصديـق فكـرة أنَّ رميـه بالرَّصـاص



 لكـن دون تقديـــم مزيـدٍ مـن الشروحـات لمعناهـا.


















 كتبتها بنفسـهـا:
"وضعـتُ الرُضَّع الصّغـار في سريـر فلورانـس الصغـــر، وســآخذهم في






 السريـر. ســوف تذهـب السـيِّدة هــ كي تزورهـا قريبًا".









 إلى الوضـع الصحيـح للحـروف.





إنَّها مُغرَمــة كثــيرًا بالأطفـال الذيـن يصغرونهـا سِــنّا، ووجـود طِفـلٍ





 نفسـها لسـاعاتٍ بالخياطـةِ والحياكة.
 وجههـا ترتسـمُ نظـرةُ انتبـاهٍ شـديد، وبينــها أطـراف أصا








 ومؤدَّبَـة






هـذا هــو الحـؤول دون أن تهـرب هـــيرل. أظهـرت هيلـين قَــدرًا كبــيرا مـن
 وتحملهـا عــلى عاتقهـا مـن مـكانٍ إلى مـكان.


 شرحــتُ لهــا أنَّ الطيـور والنَّحــل كانــوا جوعانــين، ولم يعرفـوا أنَّ أكلَهـهم
 قصـير، تقـول فيـه:
"أنـا حزينـة جــدًا لأنَّ النَّحـل الطَنَّان والدَّبابـير والطيـور والذُّبـاب الكبير


 العِنـب؛ لأنَّهـهم لا يفهمـون الكثــير".





 تــزدادُ طَلاقـةً ومَنطقيَّـة.





والأبقــار وهـي ترعـى في المـروج الفسـيحة، وأسراب الخِـراف وهــي تسـير





 مجهـودٍ ظاهـر.
منــن اليـوم الأول الــذي تلقَّفَـت فيـه هيلــين فِكــرة أنَّ جميـع الأشـياء

















هيلـين للسريـر".

إنَّنـي لأسـألُ دومَا هــنا السـؤال: "كيـف علَّمتهـا معـاني الكلـمات التـي
 حــثَ عـبر إجـراء الرَّوابـط بـين الكـلـمات وعـبر التكـرار أكـثر منـه عـبر أيٌّ



تجعــلَ مـن تقديــم الشروحــاتِ أمـرًا مسـتحيلًا.




 بعـد القليـل مـن التكـرار باتــت تقـرِنُ الكلمـة بهـذا الشـعور.
تعلَّمـت كلمـة سـعيد بنفـس الأسـلوب، وأيضًا كلمـة: صحيح، خطـأ،
 الأطفــال الآخـرون؛ بجَعلهـا مُرتبطـةً ومقرونــة بالملاطفـاتـ ذاتَ يـومِ طرحــتُ عليهـا سـؤالًا بسـيطًا فيـما يخـصُ جُ جَمـع الأعــداد،





 الـدَّوام كلمـة تفـًا

بعـد مـرور فـترة، بـدأتُ أسـتخدمُ كـلـماتٍ كهـذه: ربَّــا، يفـترض، يتوقَّع، ينـسى، يتذكَّر . لـو سـألت هيلــين: "أـــن مامـا الآن؟" أجيبها: "أنـا لا أعــرف. ربَّـا هـي مـع ليــلى".

 يفعلـون. مُحادثاتٌ كهـنـه متكـررِّة الحـدوث:

هيلين: ما هو اسم الولد الصغير؟
 هيلين: أين هو ذاهب؟
 أولاد آخريـن.

هيلين: ماذا سوف يلعب؟
المعلًّمة: أنا أفترضُ أنَّه سوف يلعب بالكرة.
هيلين: ماذا يفعل الأولاد الآن؟

أمـا وقـد صـارت الكلـماتُ مألوفـةً بالنسـبة لهـا، فهي تسـتخدمها الآن في عمـل جُمـل مُركِّبَة.

26 سبتمبر، 1888.






 بها إلى أمِّهـه".


 بسـبب عصبيَّة مِـزاج هيلـين، اتُخِـنـت كلُ الإجـراءاءات الوقائيـة لتفـادي




 النَّظـرِ في مسـألةٍ مـا أو موضـوع إنشـاء.





## "الثاني والعشرون من مارس، 1888.






الكتـير مـن الإبِـر، سِـنَّارة كروشـيه، وسَـنفَرَة، وكُشـتبانَ، وصندوقًا، ومقياسًا











 أُغنيـة عـن الربيـع. مـارس، أبريـل، مايـو هــي شـــهور الربيـع. الآن يذوب الجليد

## والرياح الدافئة تهبُ

والاء يتدفُق ويسيل
وطائر أبي الحِنًاء العزيز
سوف يأتي ليُرِيتا
أن الرَّبيع قد حَلًّ.





اصطـدنُ ســمكة بخُطـَاف وخيـط وصِنُــارة. تســـلًّقنا تلَّـةً عاليـة























ظريـفِ جِـدًّا".

*     *         * 

خـلال العامَـين التاليـين، مل يكتـب أيٌّ مـن السـيد أناجنـوس -الـذي كان




 الكتابيَّة خـلال العـام الثالــث والرابـع والخامـس مــن تعليمهـا فالعـا فالعامـان

 يظهـرُ في مَوضِعٍ آخـر مـن الإصـدار الحـالي.

هــذه المقتطفـات أخذهــا السـيد أناجنـوس مــن مُلاحظــات الآنســة ساليـــــان ومـن مُذكِاتِهـا الـذـا.







 العـامل."

كانـت هيلـين مُهتمَـةً جــدًا بقصـة "الجميـل الأسـود". ولأجـل تِبيـان كـم
 يُقـدُرُ قيمَتَه جميـعُ مَـن يقـرؤون الكِتـاب. كنـتُ أقـرأ لهـا الفقـرة التاليـة






 الفَـرَس، نظـرت مبـاشرةً نحـوي وقالـت: "الجميـل الأسـود، أهــنا أنـت؟""."









 شـمس الأمـل، وكانــت مواضــع الحـرن المخيِّم كتــيرة جـــًا!!". أضافـت
 يُصيـب عِظـام الحيوانـات في العمـوم -والـكلاب عـلى نحـور خـاص- وسـبـبه في العـادة سـوء التغذـــــة.
(المترجِـم)

محزونـةً بعـد وهلـة: "أخـشى أنَّ حيـوات بعـض النـاس تُشــبِه تَامًا حيـاة دْحِينْهْرَر".






 الأجمـل:

إنَ الحقّ الذي صُرِعَ أرضًا، لسوف يشُمُخْ مُجَدُدًا
 غيرَ أنّ الضلالَ، مكلومًا، سيتلوَّى من الآلَّم ويقضي نَحْبَه بين عُبّْادِهُ



 يُقاومـوا الأثرار والمســَبَدِينِ!".



يبـدأ هُنـا بيـانُ الآنســة ساليــفــان المتعلُـق بهـذا الشـأن، في التقريـر
مـن عـام 1891:

 شيء مـن شـانه أن يُشــتُت انتباههـا عـن دراســاتِها.




 التـالي، تُجيبنـي: "أعتقــد أنَّ عقـلي ســوف يصبـح أكـتر قـوَّةً لــو أنجزتُهـا الآن".

كُنَّا نتناقـش طـوال بضعـة مسـاءاتٍ عـن التعريفـة الجُمركيَّة. أرادتنـي






 منفعلـة.




مـن جعـل البنـاء منتصِبًا، إلا إذا بنيتُـه أنـا لهـا، لكنهـا لم توافـق عــلى تـلــك


 الـبرجُ مكتمِـلَ الأركان.












 الموضـوع قَيْــد التنـاول الآني.

 النبـات، والقـــراءة.








 عبـاراتٍ غــِر معروفــةٍ لهـا، إلى أن تتتهيتّأ لــَّرْح إجابتهـا

 أنَنـــي أهــرب! يجـب عـليَّ أن أبقـى وأغزوهــم الآن!". وقــد فعلـــتـ.


 الدرجـات الدلاليـة عنـد اسـتخدامها الكـــمات.

 تتمنَّـى ذات يـوم أن تعـرف معنــى الكلــمات الآتيــة: ظاهــرة، يتضمَــنـن،






 الواحــد الصحيـح. (المترجـــم)

بسـهولة، أنَّ هـذه الكلمـة تـدلُّ عـلى شيءً مـا مخفـيٍ ومحجـوب، وعندمـا














 التـي تفهمهـا مُسـبقًا".
عنـد اختيـاري الكتـب لهيلـين كي تقرأهـا، لم أكـن أختارهـا مُطلقًا مــا مـن






 لكــنَّ تلــك الجُمــل مل تكــن ذات علاقـةٍ محــَّدَة ببعضهـا البعـضـ



























أنهـا ترغبُ فِ قِصَـةٍ أُخرى، وأن أُعطيها كتابًا يحـوي قَصصَا قصـيرة جـدًا،










 قَدرًا منـه عندمـا نأتيها".


 وتكـرارًا بالأشــياء التـي أريــد أن أعرفهـا".









التإلـــة ذات صِبغـة اصطلاحيَّـةٍ أكـتُر. "عندمـا غـادر سـيوتونيوس البـلاد،



 قــد احتلُوهــا".



 تكتـب الآن بإتقـان، ولكـن ليـس بسرعـةٍ بعـد، فأمامهـا ليـس أقـلَّل مـن شـهرٍ مـن التدريـب.




 الأرض بقدمـي. فتستشـعر هـي الاهتـزازات وتفهـم مـا يُـــال لهـا.






Caligraph (1) هـي الإصــدار الأمــريك الئـني مـن الآلات الكاتبـة، بعـد ماركـة ريْنغتـون، وقـد ظهـرت في السـوق لأول مــرة عـام 1891. (المترجـم)

الإحبـاطُ كان أمـرًا لا مفـرُ منـهـ. فمــن المسـتحيل أن تجعـل طِفـلا مبعـزلٍ


 بالنسبـة لطبيعتهـا.






 يُخَمـدون بمثـل هـــنـه الإجابـات.



 إبـاء قُدراتِه العليـا، ويسـتقرئ الإجابـا
 عقلَهـا كان ينشـــُ معرفـة عِلــلـ الأثــياء.






بُـدَّ وأنَّهـا هــي التـي أنشــأت الأرض، والشـمس، وآلافَ الأشـــياء الطبيعيَّة التـي كانــت تألفهـا تـامًا.

وفي النهايـة، كانــت تحتـاجُ اسـمًا لهـذه القـوى، ذلــك الكيـان الــني
كانـت تتصـوَرْه داخـل عقلهـا
كانـت قــد ألفَفـت القصـص البديعــة لآلهـة وإلهــات اليونـانـان، مــن

 مشـابهةٍ كهـذه في الكتـب.
 تُبـدي أيَّ تعليـق حـين يحـــن












 بشـدة، فحسـب مــا أعــرف أبي هــو أرثــر كِيلــر".

شرحــُُ لهـا أنَها ليســت قـادرةً بعــُ عـلى اسـتيعاب مـا أْخْـِرِت بـه،





 الشـمس لـكي تجعـل الأشـجار والأعشـاب والزهـور تنمـو". المقتَطَفُ التـالي مـن يوميَّاتي سـوف يُبـيِنُ كيـف كانـت أفكارهـا في ذلـك العهـد:



 شيء: الزهـور والأشـجار والرٍّيـاح).
(كيـف تعتنـي أُمُنـا الطبيعـةُ بالزُّهـور؟) سـألتُها (إنَّهـا تبعـتُ المطـر

 عـلى الـدفء، وأنَّ قطـرات المطـر هـي دموعهـا).








قلبـي بالسـعادة. لا بُـنَّ أن أذهـب الآن كي أطمـئنّ عـلى حديقتـي. فزهـور الأقحـوان وزهـور الثالـوث سـوف يظنُّون أنِّي قــد نسـيتهم)".





في بواكــرِ شـهر مايــو، كتبـت عــلى لـوح الكتابــة الخـاص بهـا قائــة الأسـئلة التاليــة:
"إنَّنـي أرغـب في الكتابـة عـن الأشــياء التـي لا أسـتطيعُ أن أفهمهـا. مَـن













 إدراك المعنـى والغايـة لهكـذا أفـكار.

خـلال مسـار تعليـم هيلـين، كنـتُ أؤمـن جازِمـةً أنـهـ في اسـتطاعتها أن





 بعـد أن نجحـت في صياغـة الأفـكار التـي كانــت تنمـو في ذهنهـا عــلى



 كان ردٌي: "لا أحـد يعلـم كيـف أتـت الأرض إلى الوجـود، ولا الشـمس، ولا ولا
 أخــبركِ كيـف حــاول بعـض الحكــماء أن يقدًّمـوا تفســـراتٍ طنشَــئها، وأن يُؤَوْلـوا عِلـلَ القـوى الغامضـة للطبيعـة".
لقـد كانـت تعـرف أنَّ لـدى اليونانيُّين الكتـــير مـن الآلهـة، ينسِـبون لهـا



 عـلى هــذه القـوَّة اســم: الإلــه.




أن أشرح لهـا غمـوض الكيـان المتفـرِّد القائِـم بذاتِـه. حقيقـةً، كتـــرٌ مــن







 أن يُقــدُّمَ لهـا تفســـرِّا


 للقضايـا الغامضـة، التـي ينــدرج تحتَهـا مفاهيــم: الإلـه، الــروح، والخلـود؛





 عـن حيـاة يسـوع الصالحـا بهـا الحكايـة جــدًا عندمـا سَـمِعَتها للمــرَّة الأولى.
عندمـا اسـترجَعَت محادثتنـا بشـأن ذلـك مـرَّةً أخـرى، كان سـبـب ذلـك



قيـل لهـا إنَ يسـوع كان يِـشي عـلى اكــاء لأجـل أن يلتقـي بحواريِيـه، قالـت

 حَـْرْةٍ للغايـة، قالـت: "لســتُ أدري إن كانــت الحيـاة يِكنهـا أن تعـود إلى

الجسـد الميـت!".















 مرئيًّا، وسـوف تكـون الكلـمات بالنسـبة للــروح، هـي الجسـد".






 مـا يزيـدُ عــن العـام قبـل أن تُعـاود الإمـاح إلى الموضـوع، وعندمـا عـا عـادت


 بسـيطَة إنـه بالإمـكان أن تكـون هنـاك الكتــرِ مـن الأماكـن تُسـمَّى الجنُــة،

 وأينـما شُغِفَ بـه.














الصحيـح. فعندمـا قيـل لهـا مؤخَّرًا إنَّ الهنجاريِّين وُلِدوا موسـيقيِيْن، سـألت في دهشـةٍ: "هـل يغنُّون عندمـا يُولَـدون؟"، عندمـا أضـاف أهـا







 كانـت منطبعـة في ذهنهـا عـن كـون الـشيء يُقــاد، مرتبطـة العـماء. مـن بـين جميـع القضايـا التـي كانـت تُزعـجُ هيلــين وتسـبِّبُ لهـا الحيرة،







 قـد عُرِضـت عــلى ذِهنهـا قِبـلًا.
ذات يـوم سـألت: "هـل يرعانـا الإلـه جميعًا في نفـس الوقـت؟؟"، رُدَّ على




هَبَـت في عُـرض البحـر، قضـت فيها العديـد مـن الأرواح نَحْبها، فسـالَتت: "مـاذا لم ينِـــنْ الإلـهُ النَّـاسَ إن كان يسـتطيعُ فعـل كلٍ شيء؟".











التعليم
 اسـمًا، حتَّى صـارت في الحـا


 والعبـارات، والجُمـل التـي كانــت تسـتخدمـا







يتكلَّمـوا عـن أنفسـهم، تَدُّهـم الذَّاكرةُ بالكلمـة التـي يتفوَّهـون بها وهـم
 عـن مخـزون ذاكرتهم مـن لغـة الكتـب التـي يقـرؤون.



























 سـوى فِعـلِ هــذا.









 والتوجيـه أقـلَّ قَــــرًا.










الظـروف المواتيـة. فـما يلزمُهـم إنَّــا هـو التوجيـه والمشـاركة الوجدانيَّـة أكتثر كثـــرِا مـن التعليـمـ.















 كلمـةٍ تقـع عينُـه عليها في كتـاب قبـل أن يتمكَـنـن مـن القـراءة باء باسـتمتاعٍ



 وبشـكلٍ طبيعـيٍ في أحادِيثها وفي مواضيـع الإنشـاء التـي تكتبها. في الواقع،



عندمـا تـتراءى لهـا أشــياء أو تقـول لنفسـها أشــياء، فإنَّهـا تـرى تلـك الأشــياء



















 كلَّ مظاهـر الحيـاة بدرجاتهـا اللونيَّـة الخاصَّـة الثَّيَّــة".

لقـد جــرى الكتــير مــن الجــدال بشــأن مثــل تلــك التصريحـات








 ساليـغــان التعليميـة.

لقـد بـدأت الآنسـة ساليـــــان مـن حيـث انتهى الدكتـور هــاو. فهـو
















 موضـع الاختبـار العمـلي في تعليـم طِفـلٍ أصَـمَّ -ناهيـكَ عـن طفلـةٍ كفيفـةٍ

صـمَاءَ- إلى أن جرَّبتها الآنسـة ساليـفَــان مـع هيلــين كِيلَـر. وهر يكـن هــنـا المبـدأ مصوغًا بوضـوح حتِّى كتبـت الآنسـة ساليـفَــان خطاباتهـا

المبـدأ الثـاني في طريقتهـا (الترتيـبُ الرقمـي هـو طبعًا أمـرٌ اعتباطـئ)

 ساليـفــان، كانـت المعلمـة مشـغولة عـلى السـبورة بإخبـار الأطفـال، عــن


 هكـذا تقـول الآنسـة ساليـــــان.













 فيمكـن أن يقـول الطفـلُ ببسـاطة "مامـا" حينـما يقصــد أن يقـول: "أيـنـ هـي مامـا؟"، لكنَّه يتعلَّـُمُ التعبــِ عــن الأفـكار التـي ترتبـط بكلمـة "مامـا"




 تجلـب لهيلـين بعـض اللـبن".




 طفــٍ عــادي قــدر الإمــكان.
لم يكـن هجـاء الأصابـع هـو الوســيلة الوحيـدة لعـرض الكـلـمات عـــلى














لـو كان المعلًـمُ حاذِقًا، ويلعـب مـع الأطفـال بالكلـمات كــما كانـتـت تفعـلُ

















السَّيِّد چــون د. رايــت؛ أحــد مُعلُّميهـا في مدرسـة هامسـون؛ في خطـابٍ
أرسـله لي يقـول فيـهـ:



 كان مخزونهـا الفاعـلُ حقًّا مــن مُفـردات اللغــة الفرنســية ضئيـلًا جـــًا،

لكـن بالاسـتعانة بقُدرتها عـلى التميــز، كـــا نُطلِـقُ عليـه نحـنُ ضاحكـين:




 اسـتجمامها فحسـب".

 قيمـةٍ اسـتثنائيَّة بالنسـبة لهـا
هـل كانـت إنجـازاتُ هيلين تُعـزى إلى: قُدرتهـا الفِطريـة، أمَ إلى الطريقة












 تعليـم اللغـة لجميـع أصنــاف الأطفـال أجمعــنـن.























 غـير مصلحتـه. (المتَجِـمـ)























وقـتٍ واحــد.



يكونَـه؛ أن يكـون طِفـلًا أن يكـون عـلى اسـتعدادٍ لأن يلعـبَ ويمـرَح، وأن يهتمَّ بكلُ الحاجيات الطّفولئَّة.










 الأشــياء المبالَعـغ فيها التـي تُقـــال عنهـم.



























 للآنسـات، والسـيد ميرتـون س. كيـث.

## الفصل الرابع

## مرحلة الكلامم




 واصلــت وحافَظَـت عــلى نجــاح الــدروس الأولى تلــكـ

قبـل أن أقتِبِسَ مـن بيـان الآنســة ساليـفـَـان، دَعـوني أعـرضِ بعـن الانطباعـات عــن سِــمات مـوت الآنســة كِيلَــر وطريقتهـا في الــكلام في الوقـت الحـالي.

 قِضَة خياتي | 499

تجـري عــلى وتــيرةٍ واحـدة حينـما تقــرأ بصـوتٍ عــالٍ، وعندمـا تتحــَّثُ











 كلمـةٍ عـلى حـدة.

 الفرنســية بنفـس قــدر إجادَتـهـ للإنجليزيُّـة- يـرى أن فرنســيَّتها مفهومـةُ

 فهـي تقـولُ عــلى سـبيل المثـال: "pro'-vo'-ca'-tion"
(ان-فـرا-دِيت" "ا(1) وتنطـقُ ذلــك بتبايُـنٍ ضئيــلٍ "in'-di'-vi'-du'-al" جــًّا بـين مقاديـر المقاطِع، وبقـدرٍ معقـولٍ مـن التمـرُّس في نُطـقِ نفـس







 المنطوقـة، والحـروف الــمُسَكَنَّه، والحـروف شِـبـ المتحرِّكـة.

نُطـق الآنســة كِيلَـر للحـروف المتحرِّكــِهِ ليـس مَكينًا. فكلمـة awful









 تسـتطيعُ أن تقـومَ بمزيـد مـن التدريـب كي تجعـل حديثهـا أكتثر وضوحـا. عندمـا كانـت في مدرسـة هامسـون بنيويـورك، حـاول دكتـور هامســون
 وقـد أعطاهـا دروسًا في طبقـات الصـوت وكذلـك تدريبـاتٍ صوتيَّهَ.
 مـن نُطـق كلمـة قَامـوس، وهـو مـا نحسَـبُ أنُــه مفهـوم

مـن الصَّعـب الجــزمُ إذا مــا كان كلامُ الآنســة كِيلَـر يســهُلُ فهمـهـ أو












## بيانُ الآنسة ساليـفـان عن قدرة الآنسة هيلين على الكلام

"لقـد مـرَّت ثـلاث ســنواتٍ قبـل أن تبـدأ هيلــين التواصــل مـع الآخريـن


 لأجـل أن تَتواصـل مـع العالَــم الخارِجـيِّ، فمـن خلالهـا مـن المفـردات، مكُنَّها مـن إجـراء المـا








 عـن نفسـها. (كيـف تَسـتطيعُ الفتيـات الـلائي لســن مكفوفـا






















يتبُّط مـن هِمَّتها. لكـن، مـع كلٌ مـا تَلكُـه مـن شَـغَفٍ وذكاء، كان تعلُّمهـا




 عندمـا أخرهــا غُربــاء أَنَّهـهم يفهمونهـا









 بأيسَسِر وأبســطِ وســيلةٍ مُمكِنـة؛ بِحَتِّـهِ أن يُلاحِــَّ ويُحـاكي الاهتــرازات في

مزيــْ مـن بعـض التفاصيـل تظهـر في بيـانٍ قديـمٍ أكـثر تفصيـلًا، كتبَتـه لأجـل تقريـر معهـد بيركينـز لعـام 1891.




أنَّ هيلـين تسـتطيعُ بنفـس القَــدرِ أن تُحقِّقَى الكثــرِ. رغـم ذلـك فأنـا كنـتُ أحسـب أنَّ الفائـدةً التـي ســوف تخلُـُسُ بهـا لـن تعوِّضهـا عـمَّا تتكلَّفـه





















 بإيجـازٍ إلى أي" مـدى كانـت تسـتخدمُ الأعضـاء الصَّوتيـة قبـل أن تبـدأ فِي

تلقًّي تعليـمِ في النُطـقِ عـلى نحـوٍ منتظـم. حينـما أقعَدهـا المـرضُ الـذي





















 والمكتسَـبة، التـي كانـت تألفُهـا قبـل أن يصيبهـا المـرض.
مـا إن صـارت تتعـرَّفُ مَـن حولهـا عـبر حاسَّة اللمـس (أنـا أسـتخدمُ




 الأساسـيَّة وكتـــرٍ مــن أفكارهـا







 ناطِقـة، بحيـث يكـون في مُسـتطاع تلـك اللغــة التعبـير عــن الأفـكار. رغـم

تُراقِبُبُ حـركات شَفتَي أْمُهـا.




 كانـت تنفجِـرُ في ضِحـكٍ جــِّل مــن




 كان يروقها أن تتحسَّسَ القِطَّ وهـو يُخرخِــر، وإن تحسَّسَــت كَلبًا تصادَف
 البيانـو عندمـا يكـون أحدهـم يعـزفنُ ويُغنًا






 هـو مـا قــد شــلَّلَ أسـاسَ دَرسِـها الفِعـليً الأوَّل في الـكلامر. بنهايـة الـدرس الأول كانـت قــادرةً عــلى نُطْق الأصـوات الآتيـة بوضوحـ K, , وc a, ä, â, è, î, ô g، وحروفًا صعبَـة مثـل: b, l, n, m, t, p, s, u, k, f, d. كانــت الحـروف السـاكنةُ الــمُفخَّمَة -ومـا زالــت في الحقيقـة








نحـوٍ واضـحـح.



بعـد أقــلٌ مــن أســبوع، عندمـا كانـت قــد بــدأت تتكلتَــم، التقَــت




 للــكلام".









 تتهجَّى الكلــمات المفقــودة، في يـد الآنسـة كِيلــر.

حـدث في فصـل الربيـع الهـاضي أن واجـه الرئيـس روزفـــلت قليـلًا مـن


 يُفلِحـوا في جَعـلِ الآنســة كِيلَـر أن "تسـمعهم".
يسـتطيع حفنـةٌ مــن الأصدقـاء الذيـن تعـوَّدَت عليهـم هيلــــن -مثــل


ويُخبروهـا بــكلً شيء دون اســتخدام هِجــاء الأصابِـع. إنَّ القــدرةَ عــلى


 بالأحـرى إفَّـا هــو إنجـازُ أكـثر منــه احتيـاج.

لا بــذَّ أن يكـون في الحُسـبان أنَّ الـكلام م يُسـهِم في تأسيسـها التعليمـيُ




 بنسِلـفـــينيا، بتاريـخ 8 يوليـو، 1896:

## خطاب هيلين كِيلَر في ماونت إيري

لـو تــدرون جميعًا مـدى الغبطـة التـي أشـعرُ بهـا بكـوني قـادرةً اليـوم











ليـس يســُلُل دومًا عــلى الغُرَبـاء أن يفهــوني، لكـنَّ ذلـك سـوف يتحقَّقُق























 أنَنَـي م أكـن سأستطيعُ أبــدًا أن أسـتخدِمَ أجنحـة الـكلام كـما شـاء لي الهُ

أن أسـتخدِمها؛ فقـد كان هنــاك الكثـــِ للغايــة مـن المصاعـب تعترضنـي
















 نتكلَّلَمَ وأن نُغنِّـي.

àこと
t.me/soramnqraa

## الفصل الخامس

## أُسلُوبُها الأَدَبِيُّ

















للكلـمات.








 -مثــل "جزيـرة الكنــر"، أو "روبنســون كــروزو" أو "كتـاب الغابــة "- ليـس







 واقـع أنَّهـا قـــد اسـتعادَت مؤخَّهرًا القــدرة عــلى الإبصـار. عندمـا صــارت




 وكانتـا تقرآن وتستمتعان سـوئًا بالكُتـب المفيـدة..







## الصياغـة.





 في الطّفـــلـ.







الشـخص الأول الـذي استشــنَّ الأسـس التـي كانـت تقـومُ عليهـا طريقـة الآنسـة ساليـــــان، وفـسُر العمليـة التـي مـن خلالهـا تشرَّبـت هيلـين كِيلَـر اللغـةَ مـن الكُتـب.







 مُخلًصهـا، وقــد تعلَّقَـت بهـا منــذ اليـوم الأول.








## بيانُ الآنسة ساليـفـان عن ملك الصقيع

إلى المبجَّل جــون هيتز،
مراقب معمل ومكتب ڤـولتا، العاصمة واشنطن.

سـيُّدي العزيـز: بــا أنَّ دراسـتي التـي أعددتُهـا لأجـل العـدد التـذكاري








 ذاكرتها تـرى طريقها للتعبـير عـن ذاتهـا، سـواء: كُليُّا أو جُزئئًا، مـن خـلال









 "تُـَف الثلـج":

 فوق الحقول المحصودةٍ المهبورة،

$$
\begin{aligned}
& \text { هادنًا، رفيقًا، ونيّا- } \\
& \text { يهبط الثالج" }
\end{aligned}
$$




حواراتهـا أو كتابتهـا، وهـو مـا طِبقًا إليـه، يُبرهِـن عــــلى مقــدار براعتهـا






 هـذا التفسـير - عـلى أنهـا أشـياء خارقـة.

لــو كنــتُ أبــدو أنَنْـي أغـالي في تقديـر الكفــاءة العقليـة الاســتنائية،










 نحـوٍ يثــير الاستحسـان.








 عصافــرِه، بـكلٍ أعشـابِه وبـكلٍ زُهـورِهِ)".

في نفـس تلـك الفـترة تقريبًا، في خطـابٍ لهـا إلى صديـق، والــني تــوردُ

 قصيدتـه نفسـها:

من قصيدته المعنونة الربيع للشاعر أوليــــر وندل هولمز

الطائــر الأزرق، وهـــو يتنفَّــُ مــن ريشــه الــلازورديًّ، يســتـي شــذاه مـن زهــور الريحـان،

طائـر السـمنة، الهائم المسـكين،

 ينحـرفُ طائـرُ الأوريـول في مسـاره،
 شَــقَّه إعصـارٌ آتٍ مــن لولــبٍ مُسـتعِر.

وأبــو الحنَّـاء ينخــعُ حلقــهـه المتشــنِّج، يــردِدُد متغطرسًـا نغمَـهـه
امتقطِّـعـع.

 فـوق عشـب الــِبرك، وهــو منتـشٍ را بســطوته.

ولــو كان الكنــاري وحـــده في قفصـه يشــدو، فهـو بالنســـــيم العليـل ينعـم، ولجناحيه الكسـولين يبســط ويفـترِش.

مُقتطفُ من خِطابها
(نُـشيرِ الخِطــاب كامـلًا في تقريـر معهـد بيركنــس لعــام 1891، في صفحتـي: 245، 246)

الطَّائــرُ الأزرقُ ذو الرُيــر الــلازورديً، طائــرُ الســــرنة، المتَّشَـحان كلاهــما بالأسـمَر، وأبــو الحنَّاء ينخـعُ حلقــه المتشــنِّج،
 النَّار في سَـــيرِ، والمِمْــراحُ المــرِيُ
 الشَّــادي يُحـاكي ألحــان الجميـع،
 منـه، يصحبـة طائــر النَّمنــة الصغــير، جميعهــم يجعلــون الأثــجار في فنائنـا، تصــدح بأناشـيدها السـعيدة.

في اليـوم الأخــير مـن شـهر أبريـل، اسـتخدمَت هيلــين تعبـيرًا آخــر مـن

 خــُّه مـن الخَجَـل".

في خطــابٍ إلى إحــدى صديقاتهـا في معهـد بيركنـس، بتاريـخ 17 مايـو،




 عليهـا في صفحـة 97 في الجــزء الأول مـن ذلــك الإصــدار.
معـروف جيِــًا إعجابها بالتفســيرات البديعـة التـي كان يُقدُمهـا لهـا





 مَسـطورةٌ عـلى جميـع جُـدران الطبيعـة".




 أن تصقـل وَلَعها بالمجـازات الشِّعرية، ذلـك الولـع الــذي يسـتحوذُ عليهـا

صفحـاتُ الكتـاب الـذي تقـرؤه يصـير بالنسـبة لهـا كـما اللوحـات؛ تنبعــُ
 معمعــِة الأحـداث المصـوَّرة في القصـة التـي تقرؤهـا أو تُـروَى لها، وتصـا الشـخصياتُ وتَثيـلاتُ الأشــياء حقيقـةً بالنسـبة لهـا، فتتهلَّـلُ أسـاريرها



 انعـكاسُ النـور مـن الكـرآة.






 حيـث يـكاد أن يكـون مـن المسـتحيل عــلى شــخصٍ محـرومٍ مـن حـن حاسَّـة







 والبرتقــالِي. (المترجِــم)


















 الجميلة بخصوص بهاء أوراق النبات التأضجة أثناء خريف هـذا العـام.


 مـن جانـب هيلـين باسـتخدام برايـل كالعـادة، وعملـت منهـا نُسـخًا عـلى الى
(1) مورفيوس: إله النوم والأهلام في الأساطير الإغريقيَة. (المترجم)

نفـس المنـوال، عندئــذ كنــُ أدوِّنُ أنـا القِصَــة بالكتابــة العاديــة بــين




 عندمـا وجــدتُ أنَّ هنـاك قِصَـةُ تُشـوها












 وبالصـور الذهنيـة التـي كانـت تُكلَّفُ بحِفظِهـا.
بعــد إجــراء تحقيـقٍ دقيـقى، أفلحــتُ في التوصُـــلِ إلى معلومـاتات

 وأنـا وهيلـــن قضينـا صيـف 1888 مـع مــدام هوبكــز ببيتهـا في بريوِسْـتر،

بــماساتشوستس، حيـث أنَّهـا كانـت تتفضَّلُ وتريحنـي مـن الاعتنـاء بهيلين










 الكتـاب، المنشـورة عـام 1889. وقــد أمَنَنـتْ لأجــِ الطبعـة الأولى وشـحنتها لمي.


 تكتـب وتقـول:
"لقـد رُوجِعَـت جميـعُ القَصـصِ قبــل نشرهـا في صـورة كتـاب، وقــد



تكتبُ في نفس الخِطاب:






 وأن أحصـل عـلى بضـع نُســخِ لـو ممكـنـ".

## بتاريخ 9 مارس، 1892، تكتبُ الآنسة كانْباي:

















 فعـل هــا. بالنَّظـر إلى تـلك الظـروف، لا أدري كيـف يسـتطيعُ أيٌُ إنسـانٍ



















 التـي ســوف تكـون جديــدة بالنسـبـة لهـا".
لقــد قـرأتُ الآن (بتاريــخ مــارس، 1892) لهيلـــنـن "جِــنُ الصَّقيـع"،





كــن المدهـش وجـود شــخصين اثنــين يكتبـان قصصًا تتشـابه كثــيرَ جــدًا، لكنَّها مـا زلـتـ تعتــبرُ أن قَصصهـا هــي القصـص الأصليَّـة.


 بـين القِصَّتــن:

## الجِنيّاتُ الورديَّة

من كتاب "بريدي وأصدقاوْه الجِنّ"، تأليف مارغرت كانباية

 وعـلى وجهـه أمـاراتُ الجِــدِّ.









 فَرْكِهـه عينيـه والابتسـام، يكـون قـــد اســتيقظَ مَامَـا.

وخمٍّنـوا، مـاذا يفعـل بعـد ذلـك! هـاه! يتدحـرجُ الولـد الشَّـقيُّ ويصـلُ



 وعندمـا كان يقــول: "حبيبتـي مامـا، ألبِســيني لــو ســمحتِ، وائـذَني لي


 الاسـتحمام، ويخـرج وهـو يجـري فـوق المـــر المفـروش بالحـصى، كي يلعب، إلى أن يتجهَّـزَ الإفطــار.







 بعضها كان أحمـر، البعـض كان أبيـض، والأخــرى كانــت ذات لــونٍ ورديٍ







كيـف كانـت الـورودُ جميلـةً في الصيـف المـاضي. والآن تبـيَّنَ أنَّ كلام والـده،















ها هو التشابه في لغة القِصّة بالنُسبة كا يتناوله الخطاب. خطاب هيلين إلى السيد أناجنوس
(كُتْبَ بين 2 و3 فبراير، 1890)

فبرايـر، 1890)
 الصغـيرة وتـرى كلَّ الأخطـاء العجيبــة التـي اقترَقتهـا بالفرنسـيـة، لكنـنـي



























جميلـة فٍ الصيـف المـاضي. قلبـي كان يفيـُ بفـرحٍ عــنـب، وكنــُ أرفـُصُ



 بذراعــين لطيفتـين تتســلَّلان وتحيطـان بي، وشـفتين حنونتـين كانتـا تُقبـلان





 اليونانيـين، وقُـلـ لهـم إنـــي سـوف آتي لزيـارة أثينـا ذات يـوم. محبَّي، صديقتك الصغيرة ورفيقةُ لعبِك،
هيلين آ. كِلَر.

هــا هـــما القِصَّــان كاملتـان "ملــك الصَّقيـع"، و"جِــنُّ الصَّقيـع"، فالفروقــات عــلى نفـس القـدر مــن الأهميــة كــما التشـابهات:

## ملك الصَّقيع

تأليف: هيلين كِيلَر









 ويحرسـها بالليـل وبالنَّهار اثنـا عـشر دبًّا أبيـض، عليهـم سـيماء الجنـود. لكـن يــا أطفـال، لا بُــنَّ وأن تـزوروا الملـك فروســت عندمـا تســـنحُ لكـم

 هـي أن يهبهـم السـعادة.



لا بُـدَّ أن تعرفـوا أنَّ الملـك فروسـت، هـو كبقيـــة الملـوك، عنـده كنـوزٌ









 فروسـتا، أن يفگــر في طــلاء الأوراق، إنَّهَا قِصـةُ عجيبـة.



 حيـث إنَّهـ يعلـمُ أيـن يعيـش الفقـراء والمحزونـون، وقلبـه العتيـقُق الطيِّب
























 أيضًا ذائبـة، وتجـري عــلى هيئـة أنهـارٍ صغـــرة فــوق أشــجار وشُـجـيرات

الغابـة.
مـا زال الجِـنُنُ المتبطُلـــون لا يُلاحظـون مــا كان يحـدث؛ لأنَّهـم كانــوا













 امتطـى "ريـاح الشـهال" وذهــب بحثًا عــا عـن مبعوثِيـه المتقاعسـينـنـ طبعًا








 وأذهَبَـت العبـوس عــن جبينـه، وبــدأ، هــو أيضًا، ينظـــرُ في إعجـا

 علَّمـوني طريقـةً جديـدة لفِعـل الخــير".
 مخابئهـم، واعترفـوا بخطئهـم، وطلبــوا مـن سـيِّدهم الصَّفـح والغفـرانـ
 يطـلي أوراق الشَّجر بالألـوان البرَّاقـة التـي نراهــا نحــنُ في فصـل الخريـف،

وإن مُ تكـن مكسـوَةً بالذَّهـب وبالأحجـار الكريــهـ، فـلا أسـتطيعُ أن أتصـوَّر مـا الـذي كان سـيجعلها جِــَّ برَاقتةٍ هكـذا، هـل تسـتطيعون أنتـم؟

## جِنُ الصَّقيع

(من كتاب "فريدي وأصدقاؤه الجِن"
تأليف: مارغرت كانباي)

كان الملـك فروسـت -أو چـــاك فروسـت، كـما يُدعـى أحيانًا- يعيـشُ














 النـوع. لا بُــَّ وأن تعرفـوا أنَّ هــذا الـلـك، هـو مثـل بقيَّة الملـوك أجمعـــين؛

فهـو يِلـكُ في قـصره كنـوزًا عظيمـة مـن الذَّهـب ومـن الأحجـار الكريمـة،





 بالهدايـا للفقــراء وللأطفـال الصّغـار اللطفــاء في الكريســماس.

حسـنْ، ذات يـوم، كان الملـك فروســت يحـاول التفكــير في عمــل خـــير




 نويـل، وأن نُعطوهـا لـه، مصحوبـةً بإطـراء المـلك فروســت، وأضـاف

 السُّرعـة.








في مـكانٍ عـالٍ يقـارب قِمـم الأشــجار، والبقيَّـة عــلى أجـراء متفرّقـة مـن





 لصالـح الآخريـنـن





 تُفِسـدَ عملـه وأن تُضعـعـفَ مــن سَـطوتِهِ متـى مـا اسـتطاعت ذلــكـ
عيناهـا الوضًاءتـان اكتشــفتا جِـرار الكنـوز المخبَتـأة بــين الأشــجار، ولأنَّ




 الغابـة.

ظـلَّ جِـنُ الصَّقيـع لفـترة لا يُلاحظـون الحـدث الغريـب؛ لأنَّهـم كانــوا
 أنَّ وابـل الكنـوز العجيـب كان ليسـتغرق وقتًا طويـلًا كي يصلهـمه، لكـن قال






 لونهـا في لحظـة إلى القرمـزيٍّ السَّاطع. تُمَّ عندمـا تفحَّصوا الأشـجار المحيطة
















 الملـكَ فروســت ولا الجِـنَّ، فقـد رأوا لـون الأوراق الجميـل، ومــن بهجتهـم

كانــوا يضحكــون، وشرعــوا يجمعـون عناقيــَ كبـــيرةً كي يعـودوا بهـا إلى

 سـعيدَيْن، فقـد كانــا يُغنِّتُـان وهــم بطريقهـم عــبر الغابــة.
سرورُهـم فَـتن الملـك فروسـت وأسـعَنَ غضبَهـ، وبـدأ هــو أيضًا، ينظـر








 مـن الذهـب والياقـوت.





 برَّاقــةً هكـذال، هـل تعرفــون أنتـم؟

إن كانــت قِصَّـة "جِــنُّ الصقيـع" قــد قُرِــت لهيلــين في صيـف 1888،
 كانـت قَيْـَ عمليـة التعليـم منــن مـارس، 1887.

هـل يِكـن، أن يكـون كلام القِصَّة، قـد ظـلَّ في طـور السُـبات في ذِهنهـا،
 عـام 1891؟

لقـد أجريـتُ تحقيقًا دقيقًا بــنـ أصدقـاء هيلــــين في ألاباما، وفي بوسـطن




 وقـتٍ قريــبٍ مـن هــنا.




 تقديـر- في أوائـل صيـف 1888.

## بيان هيلين كِيلَر بنفسها

(التدوينةُ التالية كتبتها هيلين كِيلَر في يوميَّاتها التي تتحدَّتُ فيها إلى ذاتها



 عيـد ميـلاده، والتـي قــد كتبتُهـا أنــا بنفـسي، كتـب يقـول إنَّهـا مل تكــن

قِصَّتـي عـلى الإطـلاق، إنَّهـا كتَتَتْها إحـدى السـيِّدات منــن زمـنٍ بعيـد. هــا


 بالدُّمـوع؛ ذلـك لأنَنــي أحـبُ الصِّدق الجميـل بـكلٌ قلبـي وعقــلـي.











 لهـذا تخيَّلـتُ أنَّ الطِـلاء لا بـــدّ وأنَّهـه كان عبـا




 ذهبـت مُعلِّمتـي إلى الطبيـب، طم تكـن موجودة عـلى العَشـاء، وإني لأفتقدُها.

*     *         * 

لا أشــعر أنَّ بوسـعي أن أضيـف مزيــًا مــن أيٍ شيء مــن شـــنـأنه أن


 الجميـل بــكلٍ قلبهـا وعقلهـا".

## المخلصة لك

آن م. ساليـقــن.

لقـد ظهـر الكثــرِ في العـدد التـذكاريٌ طعمــل ومكتـب فـــولتا. خِطــابُ
 لدوريًّـة The American Annals of the Deaf. معهد بيركِنس ومدرسة ماساتشوستس للمكفوفين

جنوب بوسطن، 11 مارس، 1892.
إلى مُحرُر دورية!















 قِصَّةٍ مـن هــذا النَّوع".

بنـاءً عــلى طلبـي؛ إحـدى المعلـمات في قِســم البنـات، اختـبرت هيلـــين
بخصـوص بِنيـة القِصَـة. وشـهادتها بخها بخصـوص الموضـع هـي كـما يـلي:














 فروسـت، وعـن الأشــياء العجيبـة التـي كان يأتيها".



 مُجسَّدةٌ في الملحوظـة الططبوعـة في المرفقـات ${ }^{\text {(1). }}$
يصعب أن أشــكُ بــنَّ كتـاب الآنسـة كانبـاي قـد قُرِئِ لهيلـين بواسـطة


















(1) تلـك الملحوظـة عبـارة عـن اعـــار، وتقريـر لحقاــقـق خالصـة، وقــد أدرجهـا السـيد أناجنـوس فِي تقاريـره معهـد بريركــس.

دموعها، ويبـدو أنَّ السـببَ الأسـاسيَّ لبكائهـا، هـو خشـيتها أن يتشــَّكَ النـاس في أمانتِهـا كانــت تقـول وفي نفســها تعتمـلُ مشـاعر الحُرقــة: "إنْنَـي



 الخِـداع، سـواء بالنسـبة لمعلًّمتهـا عـلى الأقـل، أو بالنسـبـة لأيِّ شـخصٍ آخـر . حــين أســتعرضُ تلــك الوقائـع، ليــس في وسـعي التفكـــرِ سـوى في أنٌّ



 مُتَفَقْقُ عليهـا مـن جانِ


المخلِص لكم جدًا
م. أناجنوس
مدير معهد بيركِنس ومدرسة ماساتشوستس للمكفوفين








تشـارلز ت. كوبلانـد- بـأنَّ أســوب كلً كاتـب -وبالطبُـع كلًّ إنسـان- جاهـلًا























 يسـترَ صيغـةَ النَّاضـج الـنـي يُـصرِّحُ بهكــذا عبـاراتٍ ذات نـبرٍة تعليميَّـة










 الــرء ليتخلَّلُقُ مـن جميـع الأسـاليب التــي يتعــرَّضُ لهـا



 لتجربتـه اللغويـة الذُّهنيَّة.






 فقــرة مــن كتابــة الآنســة كِيلَـر، المنشــورة في Youth's Companian.

وهـي تتحـدَثُُ عـن تلـك اللحظـة التـي أدرگَـت فيهـا أنَّ كلَّ شيءٍ مِلـكُ























 شــيلر 1839-1912 كمــروع لغــة اتصـال دوليــة في ســنة 1879. (المترَجـم)
"دى ليــــى" هــو المثقَّف فيليـب نـولان، وهـو غريــبٌ عـن كلٌ الأجنــاس،
 باسـتخدامِ الإشـارات ليـس كدعــاء الهَ باسـتخدامِ الإنجليزيَيـَة.

 لأنَّها تكــون قــد قـرأت قليـلًا مــن الكتـبـ النـا






 أسـاليبَ الكُتُّاب العظـماء. "كلمـة جديـدة تفتـح لي قلبهـا"، هكـذا تكتـبُ

 قــد تصطحبهـا معهـا في رحلـةٍ طويلـةٍ بالقطــار؟ "الفِـردَوس المفقــود"، هكــا أجابَـتا، وقـد قــرأت هــذا الكتــاب عــلى مـتن القِطـار.





بالعبــارة الآنِيرة.
في عــام 1892، عندمـا اســُحِثَّت لأجــل أن تكتـبَ سردًا عــن حياتهـا لصالــح مجلــة Youth Companian، أمــلًا في أنْ ذلــك قــد يعيــُ إلى

نفسـها الطمأنينـة ويجعلهـا تتعـافى مـن آثـار واقعـة "املــك فروسـت"،


 صـورةٍ أكتثر كـمالًا، كانـت أصـداء العبـارات التـي قـد سـطِّرتها قبـل تسـعـةِ
 في Youth Companian منــذ أن كتبتــه، باسـتثناء فقرتـين انـتــين، قرأتهـها


 جـودةً.

أقتبِسُ مـن مُسَـوَّدَةِ كتابتهـا الأولى بضـع فقـرات، يبــو وِ لي -دون إيـلاء
 قـد كتبتـه مـن حينها:
 وخـلال أيَّام الصَّيـف الوَقِّادة التـي تلـت ذلـك لِ أكـن أبقـى سـاكنةً أبــًا ولـو لدقيقـة....

تُم عندمـا يعـود أبي في المسـاء، كنتُ لأجـري ناحيـة البوَّابة كي أسـتقبِّله،

 كانـت تفعـلُ اليـوم سـيِّدتِي الصغـــرة؟".





وقلبهـا المضطـرمِ كان يدعـو: "أبانـا الـذي في السَّماء، تغمّــد حيـاةً رضيعتـي
















 إلى الأبــد".
مـا أن اسـترددتُ قـوَّتِي، حتَّى بـدأتُ الاهتــمام بــا كان يفعله النـاسُ من

 الطريقـة تعلَّمـتُ قـدرًا عظيـمًا مـن الأمـور.
حينـها كـبرتُ قليـلًا أحسسـتُ بالحاجـةِ لوســيلةٍ مــا لأجـل أن أتواصـلَ مـع أولئـك الذيـن حـولي، وبـدأتُ أصــدرُ إشـاراتٍ بسـيطة كان يفهمهـا

بسـهولةٍ والـديًّ وأصدقـائي، بيـَدَ أنِّي كثــيرَا مـا لا أكـون قـادرةً عــلى التعبـير
 قَمامًا أمـام مشـاعري السَّاخـاخطة.



 وشـك أن أستكشَـفَه.
كانــت مُعلًّمتـي تحــاولُ طــوال فــرة الصَّبـاح أن تجعلنــي أفهـم أنَّ





 مُعلًّمتـي أضـعُ الكـوب تحـت الفوهـة وتهجَّـت لي "م-ا-ء". مـاء!


 والــني هــو الفِكــر...






اسـتيقظتُ في الصَّبـاح التـالي وقلبـي عامرٌ بالفــرح. كلُّ شيءٍ كنتُ أُلمسـهُ









 يكـون بالنـور الـنـي كان منسـيًّا، وآنســتُ ضـوءَ الشـمس مجــــدَّاًا...












 بعضًا مـن ضـوء الشَّمس قَد بـارَحَ النَّهـار. لكـن لا أظــنُ أنِّيْ كنـتُ خائفـة،

حيـث أنْنــي، فيـما بعـد، عندمـا ارتديـتُ بدلــة السِّباحة، والأمـواجُ الصغيرةُ








 هـي أن يُتلاطِمَمَ جسـدي مـوجُ البحـر...

## * * *









 تصــُ مبـاشرةً إلى قلبـي".



 بعـض الأحيـان، كان يبـدو أنَّ الآنســة كِيلَـر تعوِّزُهـا المرونــة


تـمَّ حـان وقـتُ العمـل في الكليـة -حيـث يتطلَّبُبُ الأمـرُ كتابـةَ مواضيـع


 يحســمُ قضيَــة قُدرتها عـــــلى الكتابــة.


 واعتـادَت ذلـك، هـو أحـد المؤتِّرات الأخـرى اللافتـة للنَّظـر عــلى أســلوبها


 عِبـاراتٍ شـائعة يسـتخدمها بقيـةُ النـاس، ويسـتلزمُ شُرحهـا وتـا وتعليلهـا أن يكـون واضحًا في تلـك الحالـة. ليـس هنــاك من سـبـبٍ يدعوها لأن تشـطـبَ






 نُنِـرُه عـلى طابـع كاتـبِ الســيرة الذاتيَّة. يجــبُ أن نـــوّه أيضًا بـأنَا الفِعـل

ينظُر والفِعـل يـرى، يُسـتخدمان مـن جانـب المكفوفــنـ، والفعـل يسـمع




 إلى الإدراك مـن طريـق حاسَّـة البَـصر (1). عندمـا تتفحَّـُـُ الآنســـة كِيلَــر
 الرُّخامـيَّ: "إنَّهـا تُشــبِه رأس فلـورا"." عـلى الجانـب الآخـر، صحيـح أنَّهـا في تشـبيهاتِها المرسـومة، مـن وجهـةِ












 بعنـوان: تقويـم الأيُنام الخمسـة، نقلها إلى الإنجليزيـة جــيـيمس فريـزير، الأبيات (193-212): "لـذا





اسـتعارَته مـن الكتـب، والـذي كانــت تحــاولُ اسـتخدامه؛ لأنَّهـا أرادَت أن

 وتتحـَّتُثُ عـن الحـرارة، التـي بالنسـبة إليها، هـي النـور.



 المقتطفـات مأخـوذة مـن تمريناتها في مـادة الإنشـاء، حيـث أثبتـت نفسـها






وفيما يلي، المقتطفات:
"لقـد قُرِنَـت لي بعـُ أبيـاتٍ مـن شِـعرِ عُمــر الخيَّام، وأشـعرُ كـما لـو







 وتَطعَمُ مـن قلبِـه النَّازِف. وهنـاك مـن جانـبـ الــبر تجلـسُ رُوحٌ قِلقـة،

روحٌ لا تـرضى بِباهِـج المـاضي ولا باحتـمالات المسـتقَبَل، إفَّمـا، تنشُـُـُ العـزاءَ






















 كحالـة الطَّقـس، خياطــة الملابـس، الألعـاب الرياضيـة، المــرض، (الأحــران) و(الهمـوم). وحتَّى أكـون عــلى يقــنٍ مـن هــنـا، أتنـاولُ بالحديــثِ مـن الـن







 كيـف يقيُمـون أفكارنـا.

تناولــُت الغــداء اليـوم مـع فصـل القادمــين الجُــدد إلى رادكليــفـ















(1) مسرحية للادّدبب الفرنسي موليير. (المتَجم)















 فيـه عـن الكتابـة).



 الإنســانيَّة إجابـاتٍ قاطِعـةً.
(1) كاتـب وناقـد فرنــي، درس البلاغـة والفلســفة. ارتبـط بصداقـةٌ مـع فـــولتير. والاقتبـاس الآتي مكتـوب في الأهـل بالفرنســُة. (المترجـم)

ثانيًًا: لــو صحيـحٌ أنَّهـه لا بُــدَّ مـن مـرور قـرونٍ قبـل أن يبلُـغَ العالَــُمُ





 يشـهُُ القـرنُ الجديــِ فَـوَرات العظمَمـة في جميـع أفـرُع الأدب المتعــدُّدة.



 أنشـودة اليـوم هـي:
دعِ الماضي الفاني يَدْفِنْ موتاه،
اشتَغِل وانتَفِع بالحاضِر القانم؛

## ففُوادُلَ بين جَنبَيك كائنٌّ، والله من فوقِك موجود.

بعـد مـرورٍ وقـتٍ قصـير فيــها بعــن، بعــد أن تكــون حُمَّى الإنجـازات
 يحتفـون بمآثَــر وانتصـارات القُـرون القليلــة الأخـــرة، عــبر شِــعرٍ ونَــثرٍ






بينــما بالخـارج هـو شِـتاء. كـمَ هـو مدهـشُ رؤيـةُ الزهـور تتفتَّـُحُ وهـي وسـط عاصفـة جليديَّةٍ








 طيَّاتِهـا مـن الممكنـات مـا يفـوقُ آمـالي.

## ترجمة بتصرُف من شعر هوراس

الكتاب الثاني، البيت 18.










تلـك النّعـمه وإنِّي لبهـا مُسـتكفٍ عـن سـؤال الأمـراء أو الآلهـهِة المزيــد. إنَّ
 أيَّامـي؛ فهـي نائيـةُ عـن الضجيـج والخصومـات الدائـرة في هــنـا العـاطم.






 أهــلَ بيتِه وأطفالَـه شِـبْهَ العرايـا إلى صـدره.





 الأغنيـاء بطلاحِهـم، ويهـبُ للفقـراء مـن كَربِهـم ونَصَبِهـم راحـةً سَرمديَّةً

## ****

آه! يـا لتــك المقالـب والألاعيـب التـي تَارسـها علينـا نِكســيَّاتُ (1) أرض

 التـي تأتينـي في النهـار كي يهـزأن بي، يــِيرن في تبخـتُرٍ عــلى مِنصـة النـوم
(1) الأرواح، أو الحوريات اللآتِ يسكُنَّ فِي الماء والأنهار. (المتَجم)
"كأنَّهـنَّ عـذراواتٌ جاهـلات، يكتفــن بـأن يشـغلن أيديهُـنَّ بحمـل دفاتـر





 وتـتردَّد في أَذْيَ، (أعطينـا إمَّا إجابـةً وإمَّا حياتَـكا).





 مواجِهـةً العالَـَمَ كإنســانٍ قديــِ


 هـذا؛ ذلـك الـذي ليـس في قلبـه رحمـة! لـن أنسَى أبــًا كيف كانـت ضرواة




 (2) أُستياجيس: آخـر ملـوك الإمبراطوريـة الميديـة (الميديُّون: جماعة اسـتوطنوا جبال زاجـروس)، وخلفـه الملك قورش الاكـبر ملك فـارس. (المترجـم) (3) قورش الكبير: أول ملوك دولة فارس 560-529 ق. م. (المترجم)

الحـرب تتـدفَّق في عروقَي، وقـد خُيِـلَ إليَّ أنَّ نبـَضَ قلبـي الهائـج سـوف

 بجســده لـدى أول هديـرِ مدفـع.
ومـن فـوق ذروةِ التـلّ، حيـث كنـتُ أقـف، رأيــُ جيـشُي يصطخـبُ،



 جَـوادي اللاهـث وأنـا ألـوِّحُ بســيفي عاليًا وأنـا أصيـح: (أنـا قادمـة المـا انظـروا

 أنَّ الســيف في الحقيقـة، كان عمــود السريـر!










 أسـفل الفـرع، وأطعَـمَ منـه قــدرَ مـا أسـتطيع.

بعـد أن أتتـــي الآنسـة ساليـفــان، مـــر الأمـر كـــها تعلَّلمـتُ المزيــد،


























النـور في أرجـاء تلـك الحجـرات المظلمـة مـن روحـي؟ (مـاذا لـو.. حـــث)،


 الغامـرة؟".


## مـلحق الـصـور



أَئتها الزهور البهيَّة، لقد علَّمِتني أن أتبيَّن سبيلًا صغيرةً تؤدّي إلى القلب الخبيء في الأشياء.


الكلية ليست هي أثينا الكونيَّة كما ظننتُ أنها كذلك.

 أحرزتُّ تقدُّمًا، وصولًا إلى التحدُّث بشكلٍ طبيعيًّ بِقدر ماَ فعلتُه.


روحي لتبتهج لرباطة جأش ڤـَينوسَة وبتلمُّس تضاريس جسدها




أنا أحبُّ مارك توين- ومَن ليس يحبُّ؟ إنَّ الآلهة هي الأخرى تحبُّه، ولقد وَضَعَتْ فِي قلبه كلًّ صنوف الحكمَّ.


بيلًّي؛ كلبُتنا، حاولتُ جاهدةً أن أُعلًّمها لغتي؛ لغة الإشارة، لكنًّها
كانت بليدةً وغير مستجيبة.


هيلين وأليكسندر جرهام بل


أئِّ قوى غامضة تهدي الفسيلةً للخروج من ظلمة الأرضِ عاليًا نحو النُّرو، عبر ورقةٍ وساقٍ وبُرعمٍ، حتًّى اكتمال الإنجازِ الجليل ببزوغ زهرةٍ كاملة؟


كنتُ أشعرُ بإحساسٍ من البهجة في عملية الإنشاء والتأليف. كانت الكلماتُ والتشبيهاتُّ تَأتيني وهي تَشَي بخِفًةٍ إلى أطراف أُصابع يديُّ.


هيلين مع طه حسين


أيدي هؤلاء الذين ألتقيهم تكون فصيحةً الإبانةِ على نحوٍ صامٍا هِتِ هناكِ آخرون تنبعث من أيديهم أشعُّةٌ شمسيَّة؛ لهذا فقبضتُهمٍ تُدَفَّئُ قَلبي.


لديتّ الكثير من الأصدقاء الأشجار في رينتهام. شجرةٌ منها؛ شجرة سنديان جليلة، عزيزةٌ على قلبي علي وجه الخصوص. إلنَّني آخذ جميع أصدقائي الآخرين وأريهم تلك الشجرة الملكة.

heatern
write anna
q.e. 1 que wrill qire simpson ufili shoot tiad jath will gire firlen stich ofrandy doctor will give mill $d M E \operatorname{me}$ diciru E mathell
 TEWU $d$ q ESS

条 $1 / 2 \sim$ strany
خطابها الأول صفحة ( 199 )
is) Juscumbia, Ala. Mlay Ipth. Mlydtar Mr. Hragros.

You cam-
mat imagime how delighted Guras to rifceive a letterfiom yaulastevenitug. Gam reky somry that youare gaing 5. Far auray. Jfi shailmish you vehy. vehy Thuch. gwould love to risit many beautiful inties with you. Jorkemg wras im Huntsorilleggaur用r. Brysam, andatold me that he had betm to Rome and Athems and Paris and fuarndom. Hehad
climbedthe high mountain in Suritzerland and visit idtrautifut cturchis in Italyand Framéard he saus a gitatutimy arcient castLes. Ihape yau wrill fulease white to The from alt the cities yaur visit. Whiser you go to Holl and flease givemy love to
 mima. Sheis a dear little girl, ard whereshe is old saugh shevillbs the guien af Hollamd. If you gota Roumamia foleast wskthe
ourf ficturestaker while we wint in Huntsvills. gwall send you one. The hoses have been beatiful. mothert has a greatmany Fine roses Jhe dafratice and the Luatmarque are the most fragrart frutthe Trarechal Meil, Solfatenne Jacqueminot. Tiptriots, Eto. Me de hyor, Paja Goñtiet, Gabrielle firevet and the Perle Des jardizes areall dearly in Whyteatht yaucome home thot well and veryhaf get home ugain. Fonget to givt Trylo Tr. Frameis dimethios pothahes.

Lovingly youn :
yoad queser Elizabeth about her Littleinvalid brotherand till her that jam very sonny that herrdanlimglittle ginl died. Ishould like to send a hiss to Vittorio the little Primes of 7 aples but teachersays, she is a fraid you will mat'nememifen Somary Tressages. Wirher
 visit them all mustlf. Ithark you verymmen fon the lreautiful story arood Lord Farertleray and sa dais trachtr. Jam so glad that

Eva is taming to stay witl methis sumtrith. TVe swill haventimis togithot. Give Howardmy lortandtell himto ariswermylitten. Thunsday wi had a picmic. It uras very, fileasart out ion thestiad y woods and wes all en joyed the Ricmic very much. Mildned is autim the yard hlayimg and mothen is packitu gothe delicious straus berriss Fathir and Lutisfrank ates down town. 5 :mphyom is comin!


أصدقائي الكلاب يبدو أُنّْهم يتفهَّمون مظاهر إعاقتي، ودائًا ما يظلُّون بقُربي عندما أكون وحيدة.


إنُني أُدرُك الآن أنْ الظُّلُمةً أَينما وُجِدَت، فلعلًّها تحملُ في طِّاتِها من الممكنات ما يِفوقُ آمالي.


 ويسمعُ حفيفَ أصابعها وهي مَرُّ فوقِ الصَّفحات.


الآنسة سالِيـُـان. إنَّني أشعرُ بأنَّ كيانها لِّ منفصلًا عنًّي، فخطواتي التي أخطوها في حيأتي قَاثلُ خُطاها. وكلً مناقِبي إنا تُعودُ إليها.


قابلتُ عديدًا من البشر، كانوا يتحدَّثون إلِيَ بأن يتلفَّظوا الكلمات في
 حدثت معجزة! تلك الأصقاع الُقاحلةً التي كانت تحورُ بين عقلي وعقول الآخرين قد أزهَرَتَ وردًا.


هيلين مع جون ألبرت ماسي

# نبذة عن المترجم 

## باسم محمود

كاتـب. ومترجـم، مـن مـصر. مواليـد 23 أبريـل، 1990. تخـرّج في كليـــة

 الفيصَـل، ساســة بوسـت، المنصّـة، مجلـة رُمــان.

صدر له في الترجمة: - "قِصّتي"- مذگُرات مارلين مونرو، عن دار المدى 2017.


 قي








## telegram @soramnqraa



