أرنالدور أندريداسون ARNALDUR INDRIDASON
مكتبة


## REYKJAVÍKURNETU゚R

REYKJAVÍK NIGHTS (2)

1



# ليالي ريكيافيك reykjavíkurnetur REYKJAVík Nights 

$$
\begin{aligned}
& \text { 807 } \\
& \text { سُر مَن قرا }
\end{aligned}
$$

يتضمن هذا الكتاب ترجمة النسخة الإنجليزية عن الأصل الايسندي Reykjavikurnætur حقوق الترجمة العر بية مر خَص بها قانونياً من الناشر Forlagid Publishing, Reykjavik, Iceland بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين الاار العربية للعلوم ناشرون ، ش. م.ل. Copyright © 2012 by Arnaldur Indridason All rights reserved
This Book has been translated with a financial support from: [1] icelandic literature center

Arabic Copyright © 2020 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L
الطبعة الأولى: كانون الثاني/يناير 2021 م - 1442 هـ

t.me/t_pdf

## ردمك 978-614-01-3187-3

جميع الحقوق محفوظة للناشر
$f$ facebook.com/ASPArabic

twitter.com/ASPArabic
M www.aspbooks.com © asparabic

> تصميم الغلاف: علي القهوجي

[^0]\[

$$
\begin{aligned}
& \text { اللنضبــد وفرز الألــوان: أبـجـد غرافيكس، بــيروت - هـاتـف } 785107 \text { (1-961+) } \\
& \text { الطباعــة: مطـبع الـــار العربية للعـلوم، بـيروت - هاتـفـ } 786233 \text { (1-961+) }
\end{aligned}
$$
\]

# ليالي (يكيافيك <br> REYKJAVÍKURNETUR reykjavík Nights <br> رويت 

أرنالدور أندريداسون
ARNALDUR INDRIDASON

## ترجمة

ربيع هندي

$$
\begin{aligned}
& \text { 807 } \\
& \text { سُر مَن قرأ }
\end{aligned}
$$

مراجعة وتحرير
مركز التعريب والبرمجة


الدارالعربيت للعلور ناشرون نَ شد
Arab Scientific Publishers, Inc.sal

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

طاف معطف أخضر على سطح الماء، وعند تحريكه التفت ببطء مشـخْلاً نصف دائرة، ثم غاص بعيداً وتوارى عن الأنظار، ، فواصل الأو لاد تحريكه بعصيّهم حتّى طفا على السطح مجّ مجدّداً، فتراجعوا مذعورين عند رؤية ما يخفيه خلفه.

 قاحلة تعرف بكرينغوميري، وكانت تلك الأراضي مغطّاة بنباتات
 فكانت عبارة عن منطقة واسعة من الحفريات والأخاديد العميقة في الأرض، نتيجة تنغيب أهالي ريكيافيك خلال الحنر الحرب العالمية الأولى عن تراب الجفت الجافّ لتدفئة منازلهـ ريّم حين كانوا يعانون نقصاً في الوقود. لقد جفّفوا الأرض وشـقّوا مســارات عبر تربة

 وتحويله إلى قوالب ونقله إلى المدينة بواسطة العربات. وعندما اسـتُؤنف اسـتيراد الفحم والنفط بعد انتهاء الحربا امتـلأت الحفـر والتجاويـف المهجـورة تدريجيـأ بميــاه جوفيـة كـدرة، وبقيـت على حالها لســنوات عديدة، وفـي حوالي أواخر

الخمسـينيات وبدايـة السـتينيات توسّـعت المدينـة شــرقاً وبُنيت في الضهواحي الجديدة في هافياســاليتي وسـتوراجيرادي الأبنية، فتحوّ لــت المنطقــة إلـى ملعـب لالأطفـال المححلّيــن الذيـن بنـوا القـوارب ليبحـروا فـي البرك الأكبـر حجماً، وعبـرت درّاجاتهـم المسـارات صعوداً ونزو لاً على مختلف التلال، وعند انخفاض الحـرارة فـي الشــتاء، كانت البرك المتجمّــدة تتحوّل إلى حلبات تزلّج خاصّة بالأولاد.
صنـع الأولاد الثلائــة طوفــاُ جديـــاً، مسـتخدمين بعـض الأخشــاب المقطُعـة التـي حصلـو اعليهـا من موقع بنـاء قريب، وتشكّل الطوف من عارضتين متينتين، وبعض الألواح المصنوعة
 خشـبـبة ذات قوالب متماثلة، وكانوا يسـتخدمون عصيّاً طويلة في التجذيـف، بعـد أن يجـرّوه إلى المياه العكُّرة، ولكنّهم في البداية يدفعونه من الأسفل لأن البركة لم تكن عميتة جدّاً، وعلى الرغم من انتعالهـم الأحذية المطّاطية ومحاولاتهم الحثيثة ألاً يبتلّوا، إلَّل
 وركبهـم ترتجـف مسن البرد ومن الخوف مـن توبيخٍ جلديد- وقد يكون أسـوأ من السـابق- لعودتهم إلى المنزل كالجرذان المبتلّة مجدّداً.
تحـرّلك الأو لاد الثلالُـــة بحـذر باتّجــاه طريـق كرينغوميـري، محاولين ألاّ يرجّوا الطوف كي لا تغمره المياه، ولكي لا يجنح وُيلقـي بهــم فـي البركـة، وكان ذلـك يحتاج إلى بر اعة من يسـير

علـى الحبـل، كمـا كان يتطلّب تعاونـأ وخغَة، وقد تمكّن الأولاد
 ذلك، وأخيراً تجرّأوا على الانطلاق من الضفَّة، مدركين أنّهم إن اجتمعوا في جهة واحدة فسيخاطرون بانقلاب الطوف والسقوط في الماء.
وهكذا تخطّت الرحلة الأولى التوقّعات، فكانوا مسـتمتعين بطوفهم الجديد الذي انسـاب بسلاســة على سـطـح الماء، وهم

 الزحام من ميكلابروت شمالاً، وعندما نظروا الجنوباً ظهر أمامهم خطّ أنابيب التدفئة الحرارية الأرضية الذي يوفّر المياه الـيـا





 وهو ليس بعيداً عن كرينغوميري. وفي تلك الأينام كانت المنطقة تُعرف بغولف سكالاتجوم أو بحيرة كلوب ها هاوس، رغم

 فغمـرت الميـاه الكــدرة إحــلى جوانبـه، فثبتـوا فـي مكانهم من

دون حراك إلى أن استعادوا توازنهم من جديد عبر انتقالهم إلى

 خلال رحالاتهم السابقة على مختلف أنواع الخُردوات التي التي تغمر



 إحلىى العارضتين.

 بعض المخلّفات المعدنيّة لمسـافة قصيرة، وفجأة تحرّر الطوف بعـد أن تفلّتـتـت الزاويـة العالقــة مـن العائــق المـجهـوـول، فكاد أن يختـلْ توازنهـم، لكنّهـم نجحوا في الحفاظ علـى تواز ازن الطوف الـو
 الذي طفا فوق سطح البركة اهتمامهم. سأل أحدهم وهو يلكز الآخر: (ما هذا؟؟).
 قال الثالث: (الا، إنّه معطف).

 فبدأوا يخزونه بعصيّهم مرّات متتالية إلى أن طفا مجلّداً.

ثم التفت وبان من زاوية ضيّقة ما تحت المعطف، فقد ظهر
 ملبّدة، فكان أقبح منظر رأوه في حياتهم، وفي الحال أطلق أحد الأو لاد صر خة وتراجع مذعوراً إلى الوراء وسقط في الماء، ففقد


 إلى المعطف الأخضر والجزء الذي كُشف من الو الو جه على سطع الماء، ثم أداروا ظهورهـم وهربوا مطلقين لأرجلهم العِنان.

## 2

بـثّ مركز الشرطة نداء عبر الراديو يدعو العناصر إلى التوجّه إلى مقاطعة بوسـتادير حيث وقع شـجار عنيف في أحد المنازل،
 سـلكوا طريق غرينسـافيغور جنوباً. وكان ذلك عند الساعة الثالثة مـن بعــد منتصـف الليـل، حيث تكون الطرقات شــبه خالية. وقد
 و كادو أن يصطدموا بسيّارة ظهرت فجأة في فوسفوغر عند تـد تقاطع

 صرخ أرلندور وهو ينعطف بقوّة متجنبّاً السـيارة: (اهل أنت مجنون؟"، وتابع طريقه غاضباً.
سأل مارتن من المقعد الخلفي: (هل علينا أن نوقفه؟؟").
قال غاردر : (ادعه يرحل).
 تتّجه غرباً عبر طريق بوستاديرفيغر.
 الصيف، وقد استمتع أرلندور بالعمل معهما. كانت قصّتا شعرهما شبيهتان بقصّات شعر فرقة البيتلز، بخصلات شعر ملساء تنسدل

علـى أعينهمــا وسـوالف عريضــة. وكان الثلاثة يسـتقلّون سـيـارة شـرطة متثاقلــة فـي سـيرها، مـن نوع شـيفرولية بيضاء وسـوداء؛ ولكـن يعـوّل عليها دائماً، وهي تحـوي في الخلف قفـياً صغير اُ لحجز السجناء، ولم يقوموا بتشغيل صغّارة الإنذار أو الدصابيح الساطعة وهـم في طريقهم إلى موقع الشـجار، على الرغم من أنّ ذلك كاد أن يسبَب اصطدامهم بالسيارة، لأنّهم لا يحتاجون إلى فعل ذلك في أثناء القيام بعملية محلّية في وقت متأخّر من الليل، مع أنْ غاردر يرغب في بعض الأحيان بتشغيل كلّ ما يصدر منه صوت أو ضوء وهو يقود بأقصى سرعة من أج أجل المتعة فقط. ركنـوا السـيـارة أمام المنزل، واعتمـروا قبّعاتهم البيضاء، ثمّ ترجّلوا منها، فكانت ليلة من ليالي الصيف اللساحرة، ذات الجوّ المعتدل على الرغم من تلبّد السماء بالغيوم، وتساقط قطرات من المطـر الخفيـف. وقــد تجد في تلك الليالـي عدداً لا بأس به من
 على الآخرين حتّى الآن. لقد بدأت ليلتهم بتوقيف سائق دزّاجة
 ليُجـري فحصــاً للـدمه وبعد ذلك توجّهو ا إلى ملهى ليليّ مزدحمـ من أجل إنهاء شجار وقع خارجه، تبعه شجار آخر وقع في منزل
 من طاقم سـفينة في نُزل أعمارهـم متباينة، وما بدأ مجرّد تدريب علـى الصـراخ مـع جيرانهـم تطـوّر إلى توجيـه اللكمات انـ، وانتهى بسحب أحدهم سكيناً وطعن يد أحد الرجال قبل أن يتمكّنوا من

السـيطرة عليه. وحين وصل أرلندور ورفاقه لإنهاء الشـجار كان الرجل لا يزال ثائرا ويستشيط غضباً ولـ فكبَلوه بالأصفاد، وأو قفوه

 متناقضة حول كيفية بدء الشجار.
ما إن وصلوا إلى موقع الشجار حتّى رنّوا جرس المنزل دئلي ذي





 الذي بلّغ عن وقوع الشُجار لم يظهر في المكان. فجأة فُتح الباب بقوّة في خضـمّ جدالهـمه، وظهر أمامهـم رجم رجل



 يسـتطيعوا شـمّ رائحة كحول تفوح منه، كما لا يبدو أنّْم أيقظوه من النوم.
قــل غــاردر: اتلقَّينا شــكوى بشــأن ضـجـيـج منبعث من هذا
العنوانه.

قال الرجل وهو يحدّق إليهـم باستغراب: اضضجيج؟ لا تصلر
 أحداً اتَصل بالشر طة؟ه.


 المزيّفة).
سأله أرلندور: (هل زوجتك مستيقظ؟؟).
 إلى كوخ صيفي، ولا أفهم.... لابذّ من وجود خطأ ماها . اقترح غـاردر وهو ينظر إلى أرلندور ومارتن: اربما أعطونا
 قال مارتن: (اعذرنا). „لا مشـكلة يا شـباب، أعتذر عن حضور كم من دون فائدة، لكنتي بمفردي، وليلة سعيدة!ا . عاد غاردر ومارتن إلى السيّارة ولحق بهما أرلندور، وما إن ركبوها حتّى أدار أرلندور المحرّكُ بينما كان يتحدّث مارتن إلى المركز الذي أكّد له أنْ العنوان ارن ارحّيح.
 فجـأة أطفـأ أرلندور محرّك الكـن السـيّارة ووخرج منها وهـا وهو يقول: "ا(انتظروا لحظة، هناك شيء غريب بشأن ما حصل"،. سأله مارتن: (اماذا ستفعل؟؟٪).

عاد أرلندور وطرق الباب، وبعد فترة قصيرة، فتح له الرجل بابه مسدّداً.

سأله: (هل كلّ شيء على ما يرام؟؟". قال أرلندور: (هل يمكنتي استعمال حمّامك؟؟". "حمّام؟") قال أرلندور: (فقط للحظة، لن أتأخّر". (أنا آسف. لكن ... لا أستطيع....". (أيمكن أن تُريني يديك؟". (ماذا؟ يديت؟".
(انعـهم، يديـك)، دفــع أرلنــدور البـاب بقــوّة، مجبـراً الرجل على التراجع إلى الوراء، واقتحم المنزل ملقياً نظرة سريعة على إلى المطبــخ، ثــم فتــح بــاب الحمّام المقابـل له، وأكمــل طريقه عبر
 قصير الأمد على هذا الاقتحام المفاجئ، وقف الر جل مستسلـولماً في الممرّ، فتجاوزه أرلندور ودخل غرفة الجلوس، وهنالك وجد امر أة مستلقية على الأرض من دون ارلـد حر الك، والفوضى تعمّ الغرفة، فالكراسي مقلوبة والمصابيح على الأرض، ومنفضة سجائر إلى
 أرلنـدور إلـى الضتحيّـة التي كانت غائبة عن الوعي، وجثا أمامها، فكانت إحدى عينيها غائرة في محجر ها، وشـفتاها تشــقَقتا والدم
 السـجائر ما جعلها تفقد وعيها، كما أظهر فسـتانها المرفوع فوق

ركبتيهـا، منظـر الكدمـات على فـخذيها، فتيقّن أرلندور أنْ العنف لم يمارسه الزوج منذ هذه الليلة فقط. صرخ منادياً غاردر ومارتن اللذين كانا متجمَّدين في مكانهما

 وهي مُلقاة هنا؟". ("هل هي ميتة؟"). " اربما")
لـم يتجـرّأ أرلندور على لمـس المر أة، إذ كان جر حها عميقاً وإصابتها في رأسـها تبدو خطيرة، ففضّل انتظار المسـعفين الذين يعرفون ما عليهم أن يفعلوه قبل تحريكها، وغطّاها با بالستائر الممزّقة قبـل أن يأمـر مارتـن بتكبيل الزوج بالأصفاد ووضعه في الـــيـّارة، فلم يعد الرجل مضطرًا إلى إبقاء يديه في جيبيه، وما إن أخرجهـيما حتّى ظهرت قبضتاه المضرّجتان باللدماء بسبب الاعتداء.
سأله أرلندور: (هل لديك أو لاد؟).
(اصبيّان، وهما في الريف"). (الست متفاجئاً).
علا صوت الرجل وهو يُكبَل بالأصفاد ويُقتاد خارج المنزل:
 هي... لم أقصد... كنت سأتصل بكمه، لقد سقطت على الأرض وارتطم رأسها بحاملة منفضة السجائر ولم تعد تستجيب، فظنتت
أنهّا ربما......

علقت الكلمات في حلقه، فأطلقت المرأة تنهيدة ضعيفة. همس أرلندور: (هل تسمعينتي؟")، لكنّها لم تجبه.
كان الجار الذي اتّصل بالشرطة في الثلاثين من عمره تقريباً، وهو ينتظر في الخارج ويتكلّم مـع غاردر، فانضـمّ إليهـما أرلندور
 ولكنّه لم يكن يوماً بحدّة هذه الليلة. (هل هذا يحصل منذ فترة طويلة؟".
 سنة، و كما كنت أقول، بين الحين والآخر نسمع صر اخاً وأصوات أشياء تُرمى في الأرجاءه، وذلك يشعرنا بعدم الراحة لأننا لا ندري مـا الـنـي يجــدر بناء القيام به، فنحن لا نعرفهم عن كثب وإن كنّا جيراناًّ. .
ارتفع عويلُ صفّارات الإنذار واشتدّ أكثر عند اقتراب سيّارة الإسعاف التي انعطفت وركنت أمام المنزل، تبعتها سيارة شرطة أخرى، فأطلّ باقي الجيران الذين أيقظتهم الأصوات من نوافذهم
 الشر طة تبتعد بعد تكبيل الزوج ودفعه إلى المقعد الخلفي، وفي
 الفضول بشأن هذا الصخب بعد منتصف الليل. عدا هذه الحادثة، لم تتخلّل المناوبة الليلية أيّة مشاكل مهمّة، وعندما كان أرلندور يهمّم بمغادرة مركز العمل، رأى الزوج الذي إِي ضرب زوجته ينتظر سيّارة أجرة خارج مركز الشرطة، فرّ فقد أُخلي

سـبيله بعد اسـتجوابه، وأصبح حرَأ طليقاً بعد إغلاق القضية، إذ لم تكن حالة زوجته خطيرة، وستغادر المستشفى بعد عدّة أينام،

 يعانين من العنف المنزلي



 نفسها التي أوشكت أن تصطدم بهم في بوستاديرفيغر وا ونـر
 هيفرفيسغاتا، ثم سار نزو لاً نحو شاطئ البحر في سكو الـي لاغاتاتا وهو

 فوق قممها، في صباح يوم أحدٍ باكر حيث تعبّ السـكينة المدينة بعد تطهيرها من مشاكل الليل. راودته أفكار كثيرة وهو يمشي في الشّارع، وانيّ واسترجع مجلدّداً
 أحد المستنقعات التي تغمرها المياه الكدرة في كرينغوميري، فلا فلا

 المكان عندما ورده أمر التحزكّ، لذا كان من أوتل الواصلين إلى

هنــك ولا يـزال يتذكَـر المعطف الأخضـر المبلّل بالماء، ووجوه
 خـلال السـنة المنصرمة لم تكتـتــفـ دائـرة البحث الجنا




 المتشـرّد قد تعثّر وغرق في المياه المعكِّرة، فتسـاءل أرلندور إن كان سبب ذلك يعود إلى أنّ المتشرّد لم يكن رجن رجلاً مهمّاً بالنسبة




 ادّعاءاته كما فعل الجميع.

## $\ddot{Q}_{0} \underbrace{}_{0}$

t.me/t_pdf

## 3

ذات ليلـة هـادئـة، وبعــد مـرور فتـرة قصيرة، توجــه أرلندور نحـو كرينغوميـري، فلـم تكن المرّة الأولـى التي قادته فيها قدماه في ذلك الاتّجاه، فقد وجد نفسه - لقلة التزاماته خارج العمل يستمتع بالتجوّل في الشوارع في الليالي الصيفية الجميلة، حول بحيـرة تدجورنيـن الصغيـرة في وسـط المدينـة، ثـــّمّ يتوجّه عبر الجهة الغربية إلى شبه جزيرة سيلتجامارنس، أو يتّجه جنوباً عبر شواطئ سكيرجافجوردر إلى الخليج الصغير عند ناوثولسفيك. ومن وقت إلى آخر كان يقود سّيارته الصدئة إلى خارج المدينة،
 يأخذ معه بعض المؤن، وينصب خيمة في حال كان الجوّ دافئاً.
 أنه انضمّ إلى نادي التجوال الآيسلندي، و كانت تصله منشور اتهم
 تجربة الترحال إلى ينابيع لاندمانالوغر أنٌ الترحال مـع مجموعة من الناس المتححمّسين لا يناسبه، ويمكن لبهجة تقوم على الإكراه أن تتحوّل بسرعة إلى نوع من القمع. لم يكن يعاشـر أيضاً العديد من النســـاء، فذلك لم يكن من من ضمـن أولويّاتـه، حتّى إنّه انسـحبـ من إحدى السـهرات النادرة

التـي حضرهــا عندمـا لاحـظ وقاحة الســاهرات وصخبهنّ، لكنةٌ تعـرف لاحقـاً في إحـدى الليالي في غلاومبيـر -قبل أن يحترق المـكان- إلى شــابّة تدعى هالـلـور الـا، وكانت كثيرة الكالام ولكنّها

 في سـيلفرتينغليد، فسـألته إن كان يرغب في العودة برفقتها إلى
 نوع ما من العلاقة. بينما كان أرلندور يتوجّه نحو حيّه في هيلدار، متجاوزاً كلِّية
 معاودة الدراسة، فهو بعد أن انتقل مع عائلته إلى ريكيافيك التحق بمدرسة وضعته في أدنى صفت لديها من دون أن تجري اختباراً


 من المدرسة في الصف السادس. لـم يكـن سـعيداً بالانتقـال، ولم يـرضَ عن تلــك المـك المدينة، وجلْ ما تعلّمه هو كيف يمسك لسانه، والنتيجة أنه خسر اهتمامن بالتعليم الرســمي، فتحذّى ملرّســيه وكلٌ مسـؤول في الملدرسة. وفي النهاية، ترك المدرسـة وهو بعمر اللـادسـة عشـرة و، وكان قد بـدأ العمـل خــلال عطلات الصيـفـ، وبعد قضـاء الثــتاء الأخير في المدرسـة، انتقل من المنزل الذي تشــار كه مع أمّه إلى شـقَة

مستأجرة، وكانت أمه أسلوغ، تقبض راتباً زهيدأ، ولم يكن راتبه أفضل حين استلم العمل في المسمكة. نظر أرلندور إلى مبني الكليّة، وشعر بإغراء الفرص الجديد



 يوم ما يمكنه ترك الشرطة ليتفرّغ لأبحاثه الجامعية. بين الفترة والأخرى، كان يهرول عبر كرينغلوميرارير لاريراوت،


 الحفر بركاً لا يناسبها فهو أرقى من مستواها اليوما اليوم انتشرت على الحى
 الذين ير كبون دزاجاتهانم صاعديا
 وصـل صـوت هدير الدزَاجـات وعوادم محرّكاتهـا إلى أرلندور عبر هواء المساء الهادئ.
عـُـروا علـى المتــــرّد فـي أعمق نقطة في تـــك التجاويف،

 فقـــــــــــز التحقيق على تحديد سـبـب الوفــاة أكان جريمة قتل أم

لا، ودلـــت نسـبة الكحـول فـي دمه علـى أنه توفَي نتيحة أسـبابٍ طبيعية، فلم يعثروا على أيّ دليل على مقاومة ولم يتقدّم أيّ شاهد ليدلي بإفادته، بالإضافة إلى أنهّم لم يجدلما نشاط غير عادي في مكان الحادثة كآثار عجلات أو أقدام، ومع ذلك كان هناك فاصل زمني بين غرقه وبداية التحقيق، وقد داس
 دلائل جديدة، نفد صبر المحقَقين، وأُغلقت القضية. صـادف أرلنـدور خــلال أشـهره الأولـى في العمـل بصفته الــه شرطيّاً الضحية في عدّة مناسبات. كان اسمه هانيبال، وكان رجا رجلا
 في إحـداث الشـغب، وقد صادفه أرلندور فـي المرّة الأولى في منتصف الشتاء، وكان جالساً على مقعد في ساحة أوستورفوليور؛ و قد طوّقت أصابعه المـخدرة عنق زجاجة برينيفين فارغة، وكانت باردة للغاية، عندها شـعر أرلندور بأنْ ضميره لن يســمـح له بأن بأن
 فقرّر زملاؤه في مركز الشرطة بعد فترة من التردّد موافقة أرلندور
 في ركوب عربة الشرطة بعد أن عاد إلى رشده، وقد استغرقه الأمر بعض الوقت حتّى فهـم ما يحصل، وعلى وعلى الرغم من أنْ المو قف

 أخبروه أنّه أفرغها، فتساءل، هل من الممكن إذاً أن يتكرّموا عليه

بالقليل من الشـراب؟ كان السـؤال موجهاً إلى المتدرّب الجديد


 المتشرّد، وصاح قائلاً: "(أئَها الأوغاد الملعونون، كلّكم متشابهـون،. في المناسبة الثانية، صادفه أرلندور مسـتلقياً أســنل (التن)،


 الصعبة، والصقيع القارص الذي يصاحب العواصن الـي الثــئمالية،




 ما جعله يشدَ قبضتيه بقوّة، والريح الشمالية تعصف ناثرة ألثـي أشرطة
 وجد صعوبة في الشعور بالدفء على الرئى الرغم من تلحَفه بمعطف
 ناداه بصوت أكثر ارتفاعاً، ولم يسـتجب أيضاً، عندها ولـيا اقترب منه أرلندور ولكز قدمه.

جثا أرلندور إلى جانبه، وهزَ الرجل إلى أن فتح عينيه قليلاً،

 قال أرلندور: (ههيا بنا، لا يمكنك البقاء مستلقياً هنا في هذا

الجوّ البارده.
رفــع الرجـل ليــفـ على قدميه، مع أنَ الأمر لم يكن سـهـالاً






 حظيـرة، فرفـع أرلندور المزلاج، وفتح هانيبال البابه، تُمّ مذَ يده



سيحميني من العالم القاسي".
أو قفه أرلندور على قدميه، وهو يتأمّل الملجأ الأثشه بمخزن



لـن يُفكّـر فـي سـر قتها، وهي مكوّنـة من أنابيـب مختلفة الطول، وإطــارات عجـالات باليـة مختلفـة الأحجــام، وأحـو اضرٍ صدئة، وأوعية بلاستيكية، وشباك صيد متشابكة عديمة الفائدة، في حين تموضع على الأرض أقذر فراش رأته عينا أرلندور، وفو وفوه التفّت بطّانية رثّة، وتبعثرت في المكان مـلان مجموعة متنوّعة من الزجاجات الفارغة التي احتوت سابقاً على الكحول أو الدواء بالإضافة إلى أوعيـة بلاســيكية صغيـرة من النوع الذي يحتـوي على الكـحول الـي



مختلفة.

كان أرلنــور مسـتعجلاً للخـروج من المكان بعدما ســاعد الرجل في الوصول إلى سـريره، لكن هانيبال جلس مسـتنداً إلى مرفقه، وسأله: "امن أنت بحقّ الجحيم؟؟". أجـاب أرلنــدور وهو ينسـحـب من المـخزن: ا(اععتز بِنفسـك

الآن".
كرّر هانيبال سؤاله محدّداً: (امن تكون؟ هل تعرفني؟). ترذّد أرلندور عند الباب، فلم يكن يرغب في أن يتجادل مع الرجل، وفي الوقت نفسه لـم يرد أن يبدو فظًاً. "أدعى أرلندور، لقد التقينا من قبل، وأنا شرطي". كـرّر الرجـل: اأرلندور...لا أذكركك يا اصديق، هل لديك الـيك أيت شيء من أجلي؟!.

## (مشل ماذا؟).

(اهـل يمكـن أن تتكـرَّم علي ببعض الفكـــه؟ ليس بالضرورة الكثيـر منهـا، وسستفي بضع قطع نقديـة بالغرض، فـد فلابدّ أن تكون
 على منحي بعض النقودا). سأله أرلندور: (هل ستنفق المال على الشراب؟؟". ابتسـم هانيبال: "الن أكذب عليك يا صديقي أرلندور")، قال بصـوت متواضــع جــدّاً: (اقــد يصعـبـ ا عليــك أن تصدّقنـي، لكن الكذب على الناس ليس من شيمي، أحتاج إلى شر اب الجين، إنّه جلْ ما أطلبه من هذا العالم الملعون، وأعلم أنْ ذلك لا يبدو كثير اً بالنسبة إليك، وما كنت لألح عليك لو لم يكن طلبي صغيراً". "الن أعطيك المال من أجل الجين". "ماذا عن بعض الجرعات من شراب ميث؟!.

قال هانيبال وهو يعود إلى الفراش: (أوه، حسناً إذاً، يمكنك في هذه الحالة أن تغرب عن وجهي". انتحسرت أصوات هدير الدزّاجات النارية بابتعادها باتّجاه هافياسـاليتي، وجــذَف الأولاد أطوافهــم إلى الضفّة، وسـححبوها إلى الأرض الجافّة، فنظر أرلندور جنوباً نحو خطّ الأنابيب، فقد كشَف التحقيق في موت هانيبال في كرينغوميري أنه كان يبحث عـن منـزل جديــد، إن صـح إطالاق كلمــة منزل على ذلك المكان السيّئ، الذي طُرد منه في الصيف الذي مات فيه لاتّهامه بإشعال

حريـق فـي ذلـك السـرداب، بالرغم من إصراره وبشـــّة على أنّه
 بعد أن أُلتي في الشــارع، وانفجر لوح إســنـت في المكانٍ هنالك تار كاً فجوةٍ كبيرة تتسـع لكي يز ان الـي أنابيب المياه الساخنة.
كان ذلك آخر ملجأ لهانيبال قبل أن تُكتشف جثته في إحدى الحفـر المغمـورة بالميــاه، وكان قد قضى لياليه هنالك برفقة بعض القطط الضالّة التي كانت تتجمَّع حول أسـراب الطيور المتحلّقة

حول تمثال القديس فرانسيس الأسيسي.

## 4

وقـف أرلنـدور عنــد ضفّة البركة حيث لقـي هانيبال حتفه،
 أرلندور مباشـرة، على الرغم من مرور ســنة على التقائه به، فقد كان أحد الأولاد الذين عثروا على الجثّة. ســأله الصبي، وقد أوقف دراجته ألما أمامه: „أنت شــرطيّ أليس كذلك؟!.
"أجل، مرحباً مجلّداً|. .

سـأله الصبـيّ: (مـاذا تفعـل هنا؟")، لتــد كان يتمتــع بالجر أة
والثقة نفسـيـهما اللتين يتذكّره بهما، وهو ذو شــعر أحمر والنمش يمـالأ وجهـه، ونظـرات خبيثـة تلمـع في عينيه. لقــد كبر، وتحوّل خلال سنة من طفل إلى مراهوٍ. "أُلقي نظرةً في الأرجاء وحسب"،
كان الصبيّ قائد الأو لاد الثلاثة، وقد هرع الثلاثة ويومها يوها إلى منـزل صديقهـم ليعلمـوا والدته بما اكتشـفوه، فنسـيت تماماماً أمر الـا توبيخهم بشأن ملابسهم المبلّلة، وسارعت إلى الاتّصال بالشر طة
 منزليهمـا، لتغييـر ملابسـهـما، ثم ركــب الأو لاد الثلاثة دزّاجاتهـم عائديـن مجــذداً إلى الحفـر المغمورة بالميـاه المتعكّرة، وحينها

شــاهدوا سـيّارتي شرطة وسيِّارة إسعاف قد وصلت إلى المكان،
 غطّتها ببطّانية.
عندما وصلهم البلاغ، كان أرلندور يقوم بدوريّته المعتادة في ميكالابـراوت، وحالمـا وصل إلى مكان الحادث نزل إلى البركة، وأخرج الجثّة منها، ليكتشـفـ أنّها جثة هانيبال، في البدء تفاجأكا

 تلـك الأثنــاء يطردون الأو لاد وبعـض المتفرّجين الآخرين الذين تجمّعوا في المكان، ولكن عندما علموا أنّ الأطفال هم من عن عثروا على الجثّة أخذوهم إلى إحدى سيّارات الدورية ليُستجوبوا لا لاحقاً حول تفاصيل اكتشاف الجثّة.
اسـتند الولــد إلى مقود دراجتـه وقال: (ايقول أبي إنّه غرق")، ونظر إلى المياه حيث انتشلت جثّة هانيبال.
وافقه أرلندور: اأجل، اعتقد أنهّ وقع في الماء، ولم يتمكّن من إنقاذ نفسهه.
"(كان مجرّد مدمن كحولٍ عجوز").

ولأصدقائك عندما عثرتم على جثّتهه).
أجابه الولد: اعانى آدي من الكوابيس، وزار الطبيب، لكننّي
وبول لم نكترث لذلك".
(ههل ما زلتم تُسيرون الأطواف على سطح هذه الحفر؟".

## (لا، فتلك ألعاب أطفاله.

رآها، حسناً، هل تتذكّر أنكَ رأيت الرجا الرجل في الأسفل قرب خطُ الأنابيب الصيف الماضي؟!.
.1الا (هل رأيت أحلاً غيره هناك؟؟.
 أبداً، ربما كان موجوداً ليلتها فقطه.
"ربما، ما الذي كنتم تفعلونه بجوار خطّ الأنابيب؟". "أنت تعلم، نبحث عن كرات غولف". ("كرات غولف؟؟).
رأجل، هناكُ رجلٌ من أحد تلك المنازل يتدرّب
 في هافياسـاليتي، وتابع قائلاً: (يقول أبي إنّه كان منذ زمن قدن الديم
 وأحياناً نعثر على بعض الكرات القديمة!|.
(فههمت قصدك؛ وماذا كنتم تفعلون بها عندما تجدونها؟؟"). أعدّ الولد نفسـه للانطلاق، وقال: „لا شـيء، نكتفي برميها في المياه، فلا شأن لنا بهاها. (تقصد ليست ذات فائدة).
("حسناً، نعم". "انعم ليس جوا...".
قاطعـه الولـــ: (يجــب أن أعود الآن إلـى المنزله،) ثم ركب

درّاجته مبتعداً قبل أن يتمگّن أرلندور من إتمام جملته.



 الماء الساخن الضخمة التي تعلو أوسجيلد، ويمرّ داخل الغلاف
 يغدقـان المـاء اللــاخن للبيعيـاً، وقد كانت تنبعـث منهـما حرارة كافيـة لتوفيـر الـــفـ لهانيبـال فـي أيّامه الأخيرة علـى الرغم من أنْهما عاز لان للحرارة.

لـم يصلحـوا الفجـوة فـي الغــلاف الإسـمنتي بعـد، فعاين
 عمّا يمكن أن يتسبْب بهذا الضرر، فربما هزّة أرضية، وربما كان السبب هو الجليد. كانت الفجوة كبيرة بما يكفي ليزحف رجل بالغ في داخلها بسـهولة، ولاحـظ أنَ بعض العشـبـ حول المدخـل كان الم مقتلعاً،


 الأنابيب، واستطاع تمييز قبعة رثّة وقفّازين بالقرب بِ منها اشـتـدّ الظـلام أكتـر وأرلنـدور لا يزال يتغلغل فـي الداخل،

وبعـد أن اعتـادت عينـاه علـى الظلمة فزع مـن رؤية كتلة ضخمة في أعماق النفق. فنادى: (امن هناك؟؟).
لـم يـجبـه أحــد، ولكـن، فجأة دبّـــــ الحياة في تلــك الكتلة وبدأت تتحرك باتّجاهه.

## 5

قفـز أرلنـدور مـن الرعـبـ، وشـعر بخـوف شــديد قبـل أن يتر اجـع ويخـرج مسـرعاً مـن المدخل، ثم ظهر مـن الفجوة بعد بضع لحظات رأس رجلٍ أوّلاً ثمّ تبعه باقي جسمه بعد أن زِحف
 معطفـاً رثــاً طويلاً ويضع في يديهتفّازين من دون أصا أصابع ويعتمر قبعـة صو فيـة، وينتعـل جز مـة مطلّاطيـة مضــادّة للمـاء، وقد سـد سـبق لأرلندور أن رآه من قبل برفقة مجموعة من سـكارى ريكيافيك، لكنّه لم يكن يعرف اسمه.
 المكان، وكانت كلماته لبقة إلى درجة قد يظنّ المرء أنّهما التقيا فـي الشـارع، وليس داخلل مجموعـة أنابيب خرجا منها زا ماحفين،
 و كان مـن الصعـب تقلديـر عمـره، لكنــه على الأرجـــح في أو ائل الأربعينـات، رغـم أنّ لحيته الكثيفة وســنـه المقلوعة جعلتاه يبدو أكبر بنحو عشر سنوات.
سـأل المتشـرّد وهـو ينظـر إلـى أرلنـدور من خــلال نظارته ذات الإطار: (ههل أعرفك؟؟"، جعلت عدسـتا النظارة السـميكتان عينيه تبدوان أكبر من حجمهما الطبيعي، وأعطتهما مظهراً شبيهاً

بالرسوم المتحزّكة، وكان يسعل سعالاً شديداً يُير الاشمئزاز. ردّ أرلندور وقد لفتت النظّارة انتباهه: الا، لا أعتقد ذلك" سأله فيلهلم وهو يسعل مجذّداً: اههل كنت تبحث عنّي؟ هل تريد التحذّث إلي؟؟!. أجابـه أرلنـدور: اللا، كنت فقط مارّاً في الجوارا ألجا وحقيقةً لم أتوقّع أن أجد أحداً هنا). قال فيلهلم: „الا يزورني في العادة الكثير من الزوّارار، فالمكان ساكن وهادئ، وأنت لا تحمل سيجارة، أليس كذلك؟؟ي. رآسف، لا، هل كنت.. هل يمكنني أن أسألكك منذ متى وأنت تعيش هنا؟1. قال فيلهلم من دون أن يبرّر اختياره للمكان: اممنذ يومين أو ثلاثة أيتام، أو ...في أيَّيوم نحن؟؟ (يوم الثلاناءث).
عـاود فيلهلم السـعال مجـــدّداً: ا(أوه، الثلاثاثاء، إذأ ربما بقيت

 فقد مز عليَ ما هو أسوأ بكثير").
 المكان؟^.
ســأل فيلهلــم وقـد سـيطرت نوبة ســعال أخرى عليـه: ا صوما دخلك أنت بحقَ الجحيم؟؟. تابـع أرلنـدور بعـد أن هـدأ سـعال الرجل: پفـي الواقع، أنا

لســت هنـا بمـحـض الصدفة، بل كنت أعــرف رجلاً اعتاد أن ينام
هنا مثلك، اسمه هانيبال". . (هانيبال؟ أوه نعم أعرفه).
أشـار أرلنـدور نحـو كرينغوميـري: ا"غرق هنـالك في إحلى
البرك، هل يذكرك هذا بأيّ شيء؟؟".
„أتذكّر سماعي الخبر، لماذا؟٪.
قال أرلندور: „الا لسبب محدّد، أتوقَع أنه كان حادثاً بسبب
الحظّ السيّئ).
"أجل، الحظّ السيّئ بالتأكيد".
جلس أرلندور على الغلاف الإسمنتي وأردف قائلاً: اكيف
تعرّفت إليه؟).
"أوه لم أكن أعرفه كثيراً، لكنتي اعتدت أن ألتقي به في أثناء
ترحالي، كان رجلاً جيّداً حقّاًاً.
"الم تكونا عدوّين إذاً؟".
(الا، لسنا عدوّين، وليس لديّ أعداء").

إيذائهر).
حذّق فيلهيلم إليه عبر نظاّرته السميكة، وقال وقد هزّت نوبة سعال أخخرى كتفيه: "ولمَّ تريد أن تعرف أعداءه؟؟".
(لا يو جد سبب محذّد).
"أخبرني".
מע، حقَّأٌ.
"هل تعتقد أنْ حادث غرقه لم يكن قضاءً وقدرأ؟؟. ״ما الذي تظنّه أنت؟ه.

 بعض الفگّة؟،.
(ولم أنت بحاجة إليها؟".
"أريد شراء التبغ، هذا كلّ ما في الأمر|).

أخـرج أرلنـدور مـن جيبه ور قتين من فئة الخمسـيـن كرونة: "هذا كلّ ما أحملهr". أخذ المتـــرَد الور قتين النقديّتين بسـرعة وقال: (ششكراً لك،
 وحل إلى ألفي كرونة هذه الأيّام؟ أعتقد أنّ من يدير هذه البلاد فقد عقله، فقده تماماًاً. (البرك هناك ليست عميقة جدَّاًا).
سـعل فيلهيلم وهو يضع يديه المتقفّزتين على فمه: العميقة بما يكفي".
"الكن عليك أن تكون مصمّماً على الغرق حينها). "الا يمكني قول ذلك". تابـع أرلنـدور: ا(أو ثمـلاُ، فقد وجدوا كـلا كمّية كحول كبيرة في ( (40)
"أوه هانيبال كان قادراً على الشرب فعلاًا". ״هل تتذكّر مع من كان يقضي أوقاته قبل أن يتوفّى؟٪.

أجابه فيلهيلم: اليس معي، فبالكاد كنت أعرفه، لكنتي رأيته عدّة مرَات في مستشفى الحِمى، في الواقع كان ذلك آخر مكا مكان
 يسمحوا له بالبقاء في المستشفى بحجّة أنته ثملى"،
 لقضاء ليلة واحدة إضافية على الأقلِ قرب الأنابيب، ثم سـيفگّر في البحث عن مكان آخر، فحاول أرلندور ثنيه عن ذلك، سِيلّ سائلاً



 وبعد أن خرج من البلدة أكمل طريقه إلى منزله في هليدار اليار.


 جميع القيود، ولا يسمح لأحد بالتدخَّل في حياته، كما أنه منعزل

## 6

كان أرلـــدور ومارتـن وغاردر قد تســلّموا قـبـل نهاية وردية







 وهو لا يزال في عمر العشرين لارتكابه سلسلة من السرقات بعد ذلك قُبض عليه في مطار كيلفاك مُمتتيأ وبحيوزي كبيرة من القنب الهندي، حيث تبيّن أنّه أمضى في أمستردام أربعة أينام، فوضعته شرطة الجمارك كلى على لائحة المراقبة، ولأنهّم كانوا سيمسكون بذلك الهيبي في جميع الأحوال، لم يتكبّد عناء إخفاء

وموضوعة داخل حقيبة رياضية جديدة.



الشــابت من النوع الثرثّار، ولابدّ أنّه قد حصل شـيء مهـمّ قبل أن يسلّم نفسه للشُر طة.
ســأله مارتـن وهــم يتو جّهـون إلـى خـارج المدينـة: اللمـاذا
هربت؟!.
"اكان عيـد ميـلاد أتـي، وقـد بلغـت تلـك الفتـاة الكبيـرة
الخْمسين".
سأله غاردر: (ههل كان حدثاً مهمّاُ؟".
"أجل، كانت حفلة كبيرة يا رجل، فيها الكثير من الشراب"). سأل غاردر: (هل كانت سعيدة برؤيتك؟"). كانت الشرطة تراقب منزل والدته لكنّها لم تلحظه. "كادت تطير فرحاً".
„ألم يكن من الصعب عليك الانسلال من السجن إلى الخارج؟؟". "(من سجن ليتلاهرون؟ لا، كان أشبه بالتمشّي في الخارج"). "أتعرف أنّهم سيمدّدون مدّة سجنك").
الا يهمتني الأمر، الوضع ليس سيئاً جدّاً في الداخلى عيد مولد والدتي كان مهماً بالنسبة إليّ، يا رجل، ومن المستحيل أن أفوّتهه. قال مارتن: (لا، بالطبع لا).
عبـرت العربـة بصعوبة فوق هيليشــيدي، وفـي داخلها ثرتر السـجين طـوال طريـق العـودة إلـى زنزانته، فتحدّث عـن الحياة فـي السـجن والسـجناء الآخرين، وعن فريق كـري الــر القدم المـحلّي والمو ســم السـيتئ الـذي مـرّ به، وعن فريق كـرة القدم الإنكليزي المغضّل للديه والذي مرّ بدوره بموسم سيّئ، وتحذّث أيضاً عن

الفيلم الفاشل الذي شاهده على شاشة التلفاز عندما كان مختبئاً،
 ومطعم اللحوم في أمستردام، فلم يوفَر شيئاً لم يتكلّم عنه.
 وفي طريق عودتهم إلى المدينة وصلهم إشعار بأنّ فتاة مفقودة، كانت قد تركت منزلها في ريكيافيك منذ ثلاثة أيّام، ولم يسـي إلمـع أحد عنها شيئاً منذ ذلك الحين. كانت في في التاسعة عشرة فيرة، وعندما شوهدت آخر مزة كانت ترتدي بنطال جينز وسترة زهرية ومعطفاً

مموّهاً، وتنتعل حذاءً رياضياً.
 استيقظ يوماً في الجهة الأخرى من البلاد في أكوريري؟ كان انـ قد خرج للسـهر في ريكيافيك من دون أن يخبر أحلدأ، فاتَصل أهله بالشُرطة عندما لم يسمعوا شيئاً عنه خلال أربعة أيّام، كانت عائلنه مذعورة وخائفة، بينما كان الفتى أمام كثـك لبيع الصحف الصن حين رأى صورته في الصحيفةها

 ســأل مارتـن: ! كانت مـع أصدقائهـا أليس كذلك؟ ولم تعد

إلى المنزل). "هذا صحيح، كانت ستعود إلى منزلها مشياً على الأقدام). (أتساءل ماذا حدث لهاها).
„لا شكّ في أنها ألقت بنغسها في البحر".
 التي غرق فيها متشرّدك؟؟.

 التحقيق للجريمة: ا(متشرُدي؟ كانت الورديّة على وشـك الانتهاء، وكلّ ما عليهم فعله هو الالتفاف بالسيّارة والعودة إلى المنزل حين أتاهم إشعار بحصهول

سرقة في فوغار .
سأل غاردر غاضباً: (اللعنة، هل علينا الاستجابة؟هر. كانوا الأقرب إلى مكان السرقة، فالتقت أرلندا الرئيسي إلى الشوارع السكنية، ولاحظوا شخصصأ يلوذ بالفرار مع



 به إلى السيّارة.
فوجدوا معه ساعةً وبعض المجوهراتات، وكانوا قد لاحظوا


 سرقة طقم الفوندو الزجاجي الخاصن بالعائلة.

## 7

كان أرلنـدور ملمّـأ بشـــل كبيـر بالمعلومات حـول اختفاء المرأة في ثورسكافي عند حصول الحادث، كون قصص اختفار أتاء

 طيـور الترميجـان الذيـن فــــلوا بالـنزول من الجـبال في الوقت


الزهرية التي هربت من المنزل.
 أمو اتاً، لكن اختفى أثر بعضهم تماماً على الرغم من كلّ جلَ جهود
 خلَّفت هذه الحوادث وراءها تساؤ لات كثيرة لم يعثر على أجوبة

بعد انضمام أرلندور إلى الشرطة بفترة قصيرة بدأ يغوص فـه في
 التي حدثت في ريكيافيك أو المناطق المحيطة بها، حتّى إنّه شرع أِّ لسنوات في مطالعة قصص المسافرين الذين ضاعوا أو نجوا من المحن المختلفة في طرق البلاد الجبلية ومستنقعاتها، ولم تكن

كلّ تلك الأبحاث سوى إشباع لفضوله حول هذه القضايا.



 المحلولة، رغم أنْ الأخيرة لم تكن تحمل الالا الأهمّية نفسها بالنسبة إليـه، ولكـن لم يكن يخلو الأمر من بعض الاسـتـنـاءاء، كقضية موت هانيبال على سبيل المثال، بالرغم من ألنه لا يلا يزال غير متأكّكدٍ من أنْ موته كان يدعو إلى الشكّ، ولكّنَ الأمر الذي ألثار ألثار اهتمامه في ذلك الوقت كان معرفته السابقة بالضحية. أثــارت قضيـة محـذدة انتباه أرلندور بشــكـل كبير، لدرجة أنـه




 صديقات حميمات في بداية فصل الشتاء على الرغم من ارتيا تيادهن الونّ
 إلى مختلف النشــاطات اللاصفية، وذات مـرّة اتفقن على اللقاء

 مريضة، فهي لم تحضر إلى الصفت ذلك الصباح أيضاً. ثمّ اتصلن

بمنزلهـا فـي أثنـاء وجودهنّ في المقهى للاطمئنان إلى صختها، وبعد أن أجابت الو الدة على المكالمة الهاتفية استغي المر قها الموضوع عدّة دقائق، فقالت صديقة ابنتها: النريد الاطمئنان إلى الى
 وقد ذهبت إلى الجامعة كالمعتاد.
لطالما سلكت الفتاة الطريق نفسه إلى الجامعة، و وان يستغرق وصولها خمس عشرة دقيقة مشياً على الأقدام من منزلها الواقع غـرب المدينـة، حيث بُنيت أكواخ نيسـنـ، عبـر مخيم نـيم نوكس من



 لـم يلحظهـــا بيـن الركّاب ذلك الصباح، حيـث كان كان عدد الركّاب

 ذهبت مشياً على الأقدام أو أوصلها إلى جامئى

 يو صلها الغرباء، ولا يمكن في الوقت نفسه تأكيده لأنه لم يتقدّم أيَ شخص ليبلّغ أنه أوصلها بسينارته.
 اليـوم، والتقـت بطريـق الصدفة بشــخص سـيّئئ مجهـول، وربما

صـمْمت عوضاً عن ذلك على الانتحار بطريقة لا يُعثر فيها على جنَتهـا، فلــم يحـن لديهـا حبيب على حذ علم أهلهـا، كما لـم تكن لها علاقة بأيّ أحد ولا تقوم بلقاءات لا يعلم بأمرها أهلها، فقد كانــت صادقـة وصريحــة وتطلـع أهلها على كلِ خطـو وة تقوم بها وعلـى مـكان تواجدهـا. هـل انتحرت؟ ولكـن لـم يكن هناك من دليل على وجود مشاكل شخصية تدفعها إلى الاختفاء، بل على العكـس، كانـت شــخصاً اجتماعياً ويحظى بالشـعبية بين الناس، ولكنّها، من جهة ثانية، اختفت في أحلك أشــهـر الشـتـاء، ويمكن لذلك الشتاء القاسي أن يؤثُر كثير اً على الصحّة العقلية للناس، لذا لذا لا يمكن استبعاد فكرة الانتحار أيضاً، فقد أوحت حقيقة اختفاء

الجثّة إلى أنَ البحر ابتلعها.
تعقّب أرلنـدور الطريـق الـذي اتّبعتـه الفتـــة إلـى الجامعـة
 خلال السـنوات المنصرمة، حيث اختفت أكواخ نيسـين، وعلت الـت الـو أبنيـة جليـدة مكانهـا، وركـبـ الحافلـة فـي بعـض المـرّات إلى
 البلـدة، فقـد كانــت الفتاة وحيــدة والديهـا، ورأى الحديقة حيث كانــت تلعـب، والأبـواب التـي مـرّت عبرهـا، و قفـ هنـالك لمذّة قصيـرة، ليـس أكثـر مـن دقيقـة أو دقيقتين، لكنّ ذلــك كان الـ كانـياً لتمتصت عيناه الحزن المختيّم على المكان.
لاقى مصير امر أة ثورسكافي اللغز نفسه، وأقرّ جميع أصدقائها
بشـكوكهم حول معاناتها من الاكتئاب وأنّها لم تكن سـعيدة في

زواجها، مع أنها لم تُسرِ لأيَ أحدٍ عن همومها. وقد أنكر زوجها
 أحياناً. وكان قد أبلغ عن اختفاء زوجته صباح الاثثين وحتى تلكـ تلك

 إلى المنزل في اليوم التالي اتصـل سائلاً زملاءهما عنها يعرف أحد مكانها، كما كانت ذاكرة معظمهم مشّوشة حول كيفية انتهاء تلك الليلة.
خرجوا لتناول العشـاء احتفالاً بالسـنوية الخامسـة لإنتــاء



 تعزف فرقة موسيقية مشهورة، فتفزّقت المجموع






 الحـيَ الجديـد في النهاية الغربية لوادي فوسـفوغر، لكنتها قالت

إنها لا تمانع أن تجتاز هذه المسافة سيرأ على الأقدام. لاحقاً، لم يستطع أحد من زبائن ثورسكافي أن يتا يتذكّر الكثير





 رجل لم تتعزّف إليه ولم تستطع وصفه إلا بعبارات مبهمة بسبب الظلمة التي خيَّمت على الملهى حينها. لم يسـفر البحث عن نتائج، وببســيــي اطة بدا الأمر وكأنّ المر أة





 جنون خلال فترة عصيبة من زواجهما، ولم يكن لديها أيّ سبب للتشكيك في كلامها. تشير إحدى النظريات إلى أنّها إمّا التقت بعشيقها القديم أو
 من دون ترك أيْ أثر، لكن عندما استُجوب العشيق السابق أقسم

إنهّ لم يرَها ذلك المساء، بينما لم يظهر الرجل الذي رأته صديقتها تتكلّم معه أبداً.
 جريمة قتل، بل اعتبروا أنّ خيار الانتحار كان محتملاً أكثر . في إحدى الليالي، لمـع تفصيل صغير في رأس أرلندور وهو

 كانت مفتونة بالمجوهرات. اسـتيقظ أرلندور قلقاً من أن يكون قد غلـو اتلبه النوم، فهو كان


 ذاكك المساء وهو يفكّر في الحقائق المعروفة حول قول قضية الفتاة من كلية الإناث والمرأة من ثور دسكافي متسائلاً إذا كان شغفه بقصص كهذه قد دفعه إلى اتخخاذ قرار الانضمام إلى الشّرطة.

## 8

كان مستشـفى الحِحمى في ثينغولتسـتراتي أوتل مستشفى شُيّد فـي ريكيافيـك ولــه اختصــاص محذّد، وهو مبنى خشــبـي جميل يتألْف من طابقين، يعود إلى القرن التاسـع عشر، ولكنّه خدم غاية جديـدة فـي السـنوات الأربع الأخير ة، بتو فيره الملجألمأ لمتشــرّدي
 إن رغبـوا فـي قضـاء الليلة فيـه. ولكنْ قو اعدهــم كانت صارمة، فكانـت الأبـواب تغلـق فـي ســاعة محــّدة، وعلـى اللاجيئين أن يغـادروا فـي وقـت محــدّدٍ صباحاً، لكنّ القاعــدة الأهمّ كانت أنَّ عليهم ألأأْبرب يكونوا ثملين خلال إقامتهم. تـر اوح عــدد الرجـال الراغبين في الدخول إلى المستشــى بين أشخاص شاكرين لأيَ نوع يمكن أن يتلقَوه من المساعدات ات ات الـو
 والثمليـن أو العدوانيــن الذيـن لم يقبل المستشــفى امـتقبالهمه، وقـد كان بعـض أفـراد تلك المـجموعة في صحّة جيّدة، وآخرون
 مباشرة إلى المستشفى. توجّـه أرلنـدور إلـى هنــالك في إحدى الأمسـيـات قبل ذهابه إلى العمل، فوجد أن إدارة المستشـفـى كانت تمنع دخول رجل

يرتدي معطفاً شتويّاً طويلاً، وقبعة صوفية على الرغم من حرارة

 على أن يقضي ليلة أخرى في أكواخ نيسين، وتم الـا لاح له له بصيص من الأمل في إمكان إثارة شفقته.
 يا صديقي، إنّها بسيطة جذّاً). ثم أغلق الباب والتفت إلى أرلندور.
رأتبحث عن أحد؟).
(1)
(أنت لا ترغب في البقاء هنا؟هر.
أوضحت نبرة الرجل أنَّ أرلندور لم يبدُ شخصاً يبحث عن خدمات مستشفى الحِمى.
(ههل لديكم الكثير من اللاجئين الآن؟ه.

الليلةه).
(هذا العدد ليس بكثير، أليس كذلك؟".
قال الرجل: اليس كذلك، مقارنة بعيد الميلاد الماضي، فقي
 غالبأ ما يكون عيد الميلاد الوقت الأكثر ازدحاماماً،.
 العام الماضي، اسمه هانيبال، هل يذكّرك ذلك بأيّ شيء؟؟.

> \#هانيبال؟ أتقصد الرجل الذي غرق في كرينغوميري؟ه. أومأ أرلندور إليه برأسه.
 مشـذْبة حول ذقنه: شأذكره جيّداً، كان يمرّ إلى هنا منا من وقت إلى الـى

 سـطحيّة، هل أمضى الكثير من الليالي في هذا المكاني يمضي وقته فيه؟؟.
اكان يأتي إلى هنا في بعض الأحيان، واضطرر

 (هذا صحيح، والمكان ليس بعيدأ عن كرينغو ميري، المكان

الذي عثر عليه فيه جثّة هاملـة |.
"الرجل المسكين".
(إذاً هل كان حاحياً خلال فتر فترة إقامته هنا؟؟.
 "وهل تكلّمت إليه حينها؟ه.
الا، لا أذكـر ذلـك، فقــط أطلعتـهـ علـى القوانيـن كما أفعل
دائماًا. .
سـأله أرلـــدور: أأكان يتواصـل مـع أيْ مـن المتردّدين إلى
هنا؟!).
(الا يخطر على بالي أحد معيّن، لكنّه مجتمع صغير".
(أقصد سَكرى ريكيافيك"
أأجل، اعتقد أنكَ مُحقّ، ومع ذلك فـكّم حتماً يتركون أثرهم
في المدينة).
اليــس ذـلـك بجديد، فأغلبهم يعرفون بعضهمه، لكنّني اعتقد أنتي أتذكَر شكواه من أنْ أحداً قد حاول إشعال النار حيث يقيم،

هل ذلك صحيح؟؟".
(أجل اشتعل السرداب الذي كان يعيش فيه، واعتقد صاحب المكان أنه هو من أشــل الحريق من دون قصد، أقال لك شـيـئأ غير ذلك؟ه. ركان حانـــاُ جـــَاً عليـه بسـبـب الطريقة التـي تعامل بها معه حسـب مـا أذكـر، مازالت الحادئة في ذهني لأنتها كانت آخر مرّة أراه فيها، فقد كان يستشيط غضباً بسبب طرده من المكان، أيتطابق ذلك مع حقائق الحادثة؟ه. (يبدو كذلك، فقد كان السـرداب أشـبه بمكبّ نفايات، لكنه على الأقلَ وفر له سقفاً فوق رأسه، هل ذكر من يلوم على إشعال الحريق؟!).



 غادر أرلندور مستشفى الحِمى بعد فترة قصيرة ليجد الرجل

الثمل لا يزال واقفاً في الشارع، وكان متّكئاً على سياج يسند إليه
قدميه غير المتوازنتين، وحين رآه حتياه.

وقـف أرلنـدور، وتمعّـن بملامــح الرجل ومعطفه الشُـتويت الطويل وقبّعته، ويديه القذرتين، وقد خطّت التجاعيد حول حول عينيه خطوطاً متعرّجة، فبدا في الخمسينينات، وبيات الِينا
 إدخالك؟؟.
ردّ الرجل: "ايا لهم من أوغاد!).
"اسيعطونك الطعام والمأوى إذا توقَفت عن الثمالة، فهم لا يسـتطيعون السـماح للجميع بالتجوّل في الأرجاء ثملين، أليس كذلك؟!.

رمقـه الرجـل بنظـرة ازدراء، فبـــا جليـا أنْ ذلك لا يسـتحقّ
ردّه.
"أيمكنك أن تتذكّر رجلاُ يُدعى هانيبال؟ اعتاد أن يأتي إلى
هنا".
سأل الرجل بحدّة: (\# هانيبال؟؟.
(أجل)".
"(نعمه، كنت أعرف هانيبال، ولمَ تسأل عنه؟".
„أنا...".
"(لقد أُغرِق كالكلب").
(ماذا تعني؟).
(مـاذا أعني؟ أعنـي أنَ أحداً أخذه إلى هنــكاك، وأغرق ذلك
الأحمق البائس".
(الماذا تقول هذا؟؟،.
|أنا أعرف ذلك فقطب". (اهل رأيت الحادثّ؟؟). (الا، لم أرها، لكنتي رأيت العديد من الأشياءه. „ولم أنت متأكَدْ؟ٌه. „كيف استطاع أن يغرق في تلك الحفرة هاه؟ أخبرني أنت؟؟. رإذاً أنت...).
"أنا؟؟ لا، لم يكن أنا من فعلها، ولا علاقة لي بالأمر". (ماذا رأيت إذأ؟). ."؟.Lon
(قُلتَ إنّك رأيت العديد من الأشياء الأخرى، ماذا تعني؟ه،. كرّ الرجل: رأنا أرى الأشياء، وأعلم أشياء كثيرة أيضاً، ولا تظنْ أنتي شخص أحمق يا صديقي، دعني أخبرك شيئاً، أنا لست بأحمق".
"هل تعلم شيئاً عن هانيبال؟؟".



 الأولى التي يقوم فيها بذلكه.

لم يقدّم الزوجان اللذان كانا يعيشــان فوق سـرداب هانيبال

 من المنزل ليلة الحريق، ومع ذلك كانا وانـا واثين من أنّ هانيبال هو
 عكس ذلك فقد أبديا تعاطفهما مع حادثته. وضتحـت المـرأة: الملم نكـن نمانع بقاءه هناكـهـ، كانت تدعىى



 كما كانت الشقِّة قذرة وتعبق في المكان ران رائحة مقزّزة، لم يتمكّن أرلندور من تحديد مصدرها، لكنّ شككّ في أنهّا قد تكون نفايات

محروقة.
قـــلـ الرجل، وهو يسـكب القهوة فـي الفناجين: القد أحببنا
ذلك السگّير).
أخافت مالفريدور: (مؤسف ما حلّ بهاه).
״هل كان لديه أيت أعداء تعلمان بأمرهم؟".

ذلك الأحمق ثملاً حين غرق؟؟!

أجابت مالفر يدور فاغرة فمها: :أجل، أعتقد أنّه كان يتصرّف

بتهوّر في النترة الأخيرة، أليس كذلك؟ه.
أشــار زوجها: الككنه ألقى اللوم على الأخوين المقيمين في
المنزل المجاور".
ردّت مالفريـدور: أأجـل، لكـنْ مذا هـراء، فلم يكن لديهما
أيَّ دافع للقيام بذلك".
سأل أرلندور: (هل لديكما أيّ فكامرة عن سن سبب اتهامه لهما؟
هل كان على عداءٍ معهما مثّالًّه.
أكَدت مالفريدور: (پلا، لم يكن للأخوين علاقة بالأمر").
قال الزوج: الم أكن أحبَّهما، ولن أحبّهمها أبداًأه . (هذا أمرّ مختلف".
سأله أرلندور: (اولمَ لم تكن تحبّهما؟؟؟).
 منخرطين أيضاً في عمل مشـبوه من نوع مإما، وإذا ســـألتني أعتقد




 فأنكرا ا امتلاكهما أيّ شيء من هذا القبيل، لكنتّي كنت أعلم أنهما يكذبان.،
(هل كان هانيبال يعرف بهذا؟ه، "ليس لديّ فكرة، لم نناقشُ الأمر أبداً، ثم بعدها توقَفت كلّ

الزيـارات، ولا أعلـم إن كان للأمـر علاقة بذهابي إلى هناك، لقد كان هذان الأخوان شخحصين قذرين حقَّاً،.

قالت مالفريدور: "اكانا يجلسان ملتصقين بشاشة التلفاز كل"
المسـاء|.
"حقّأ؟"
قال الرجل: ارأجلى، كلّ ليلة، كنّا نستطيع رؤيتهما من شبّاكنا، لقد كانا مدمني تلفاز إذا سـألتني عن رأيي، إنهما مدمنان تماماً، وفي النهاية انتقلا من المنزل"). أضافـت المـرأة: اأجــل ح، حــلث ذلـكـ بعــد فترة مـن حادثة هانيبال، ولم نرهما بعدها منذ ذلك الوقت).

## 9

وقـف أرلنــدور عنــد تقاطــع غرينسـافيغور وميكالابراوت، منظْمـاً المـرور حـول مـكان تصــادم ثــلاث سـيّارات، كانت قد اسـتُدعيت ســيّارتا شــرطة وســيّارتا إسـعاف، إضافة إلى ســيّارة إطفاء لإنقاذ سـائق مصاب بجروح بليغة. فقل اصطدمت سـيّارة بأخـرى أصغـر منهـا، دافعة إيّاهـا أمام إشــارة مـرور حمراء وإلى مربّـع التقاطـع، حيــث اصطدمـتـ شــاحنة ضـخمة بهـا، وكانت الشــاحنة تســير بســرعة كبيرة، ممّا أدّى إلى اندفاع اللـــيّارة بقوّة إلى غرينسـافيغور وانقلابها، كما دفع الاصطدام سـائق الشـاحنة إلـى الخـارج مـن الزجاج الأمامـيّ وبقي حتّى الآن ملقى على الأرض مضرّجـاً بدمائـه، ولا يـز ال سـائق السـيـّارة التا التـي انقلبت
 بالحادث في إحدى سيّارات الشر طة، وكان مشتبهاً به في قيادة
 طفيف في رأسـه، ولم تكن زو جته -قال غاردر إنّها بدت ســـيّيّدة محترمة- أفضل حالاً منه، وقد أدّت محاو لاته منعها من الابتعاد عن مكان الحادث إلى مشاجرة حادّة مع غاردر، بينما كان الدم يقطر مـن جبينها إلى معطفها المصنوع من فرو المينك، وكانت تتمايـل قليـلاً بكعـب حذائها العالي، لكنّه في النهاية تمكّن من الـن

إقناعها بمر افقته إلى حيث كان يجلس زوجها في سيّارة الشرطة حانياً كتفيه.

كانت ذلك يوم الجمعة، وقد تجاوزت الساعة منتصف الليل بقليـل، وهـع ذلـك لا يزال هناك قــدر لا بأس به من الزحام على

 يظـلَ موجـو داً فـي مشل هذه الســاعة، كان عملهـم الأوّل في تلك الليلة أن يو قفوا ســائقاً ثملاً في سـكو لاغاتا بعد أن لا حظوه يغيّر طريقه بسـرعة كبيرة، وقد أصرٌ الرجل على أنه كان صاحياً على انى
 من الستيارة، فقد وعيه قبل أن يُجري فحصر الدم الدم قُطِرت السـيّارات الثــلا ث المحطّمـة بعيـداً عـن المـكان، واسـتطاعوا أن يفتحو ا الطريق حالما غادرت سـيّارات الإسـعاف والإطفاء، ولكن عندما همّوا بالمغادرة وصلهم بلاغ عن شــجار في رودول في نواتون، مفاده أنْ رجالً ثملاً هاجم ساقي ملهى، ثـم بدأ يرهب الزبائن الآخرين قبل أن يسيطر عليه حارسان ويتّصلا بالشرطة.
وجــدوا صفقّاً طويـلاً من الناس عنـد وصو لهم إلى الملهى، وبينما كانو| يشقوّن طريقهم بين الحشد إلى داخل الملهى ناداهم
 وقادهم إلى المطبخ حيث كان الرجل الذي أثار الشغب مستلقياً وو جهه إلى الأرض، وقد قيّده رجلان ضخما الجثّة، بينما تجمتع

## الموظظّون الآخرون حولهم.

صـاح الرجـل: (سـأقتلكما، ســأقتلكما أئهـا الخنزيـران
الحقيران،.
شـرح الحارس الرئيسـي ما حدث، فقد رفض الرجل دفع
 مكسورة على وجهه، فنزف كثيراً قبل أن يسعفوه إلى المنى المستشفىى،

 مرّات حيث كانت الزبونات دائمات الشكوى منه، ولكن لا أحد

كان يعرف اسمه.
قــال رئيـس البوَابيـن: إإنـّه واحـد من أولئـك الحمقى الذين

 منذ هذه اللحظةه.


 من هاجماني، وجرّاني إلى هنا ثم ألقيا بي أرضاًا، سأقاضيهماباء،

 الأحمق".
رافقـوا الرجـل إلى الخارج وســاروا بين الحشــد وقد انهال

عليهـم الجميـع بالشــتائم حتّى وصولهـم إلى سـيّارة الشـرطة. وحاول عدّة أشــخاص من الواقفين بين الحشــوـود أن ينتقدوهمه،
 كــم يعيروهــمـ أدنـى اهتمامه إذ كانوا معتاديـن على هذا النوع من الشتائم.
 فكانـت المناوبـة كغير ها من المناوبات المســا كانت حوادث السيّارات والسائين الثملين وشجارات اتيات الحانات جـزءاً مـن عملهــم، تماماً مثـل الإهانات التـي تلقو ها من الو الئك المتفرّجين.
كان أرلندور منزعجاً من تمضية غاردر ومارتن معظم ليلتهما

 لوغارداتشـول هذا الخريف، وكان غاردر متلهِّفاً للحصول على تذاكر.

 أوّل ثلات حفلات للفرقة وأبهره أداؤها، وكان يهمهم أغنية (اي وايتر شـيد أوف بيل) من دون انقطاع منذ ذلك الوفت، ولم يُلقِ
 سليد، استغلّ مارتن الفرصة لانتقاده بشدّة. قال غاردر وهو يقضم قضمة من قطعة دونات: اســليد هي

## أروع فرقة في الوقت الحالي بالتأكيده.







 تغعل فرقة بيليكان الشيء نفسه؟؟1.
أجابـه مارتـن: ا (بالطبـع، فهـمـ أروع) بكيُــر، أغنيتهـم (جيني
دارلنغ) عبقرية حقَاًّ.

أنهوا ورديّتهم قرب المرفأ، الذي لا يبعد كثيراً عن الدعامة الـئ
 المناسـب شــخص كان يمرَ في الجوار، حيث قفز لنجـد
 المستشفى، وجلس بعدها في سيّارة الشُرطة مبلّالًا بالماء وملفونيأ
 الحادث، مُبدياً قلقه على الرجل أكثر من قلقه على نفسه. سأل: (ماذا سيحدث له؟هـ
أجابه أرلندور: إأعتقد أنه سيُرسل إلى المنزل بعد أن يخضع
للفحوصات اللازمة|).
(إنّه في حال سيئة).

$$
\begin{aligned}
& \text { „لا تقلق، سنهتمّ بأمره". } \\
& \text { (الا، أعني حالته العقلية، عليكم أن تراقبوها). } \\
& \text { "(ماذا تعني؟؟". } \\
& \text { "هو لم يقع". } \\
& \text { " (نعـم؟؟" }
\end{aligned}
$$

"الا، لــم يكــن الأمـر كذلـك، فقد فعلها عن قصــ، لقد قفز بإرادتها). "هل أنت متأكد؟".
("طبعـاً، كان يدفعنـي عنـه طوال الوقـت، وير جوني أن أدعه يغرق وأتركه يموت).

t.me/t_pdf

## 10

لم يذكر هانيبال خلال لقاءاتهم النادرة شيئاً عن أي أقارب له، وعندما بدأ أرلندور يسأل في الأرجاء عن ذلك المتشرّد علِّم
 حاول أحد أن يسـتدرجه إلى الكاملام كان يستشـيط غضباً ويتّهمه بالتدخّل في شؤونه الخاصّة.
اكتشف أرلندور بطريقة ما أنّ لهانيبال أختاً متزوّجة ولديها ثلاثة أو لاد، وكانت قد عادت إلى العمل بصفتها موظّفة استقبال في عيادة طبيب في ريكيافيك بعد أن انتقل أو لادها من المنزل، و كان لديـه أيضـاً أخْ متـزوّج وليــس لديـه أو لاد، ويعمـل مقاول بناء شمال أكيري. وممّا عرفه أرلندور فقد كانـا ولا مواطنين متّزنين، وفي الواقع كان الأخ عضواً في مجموعة محلّية لمكافحة شرب اللكحول، ربما محاولةً منه للتعويض عن نمط الوال حياة هانيبال. قرّر أرلندور بعد بعض التفكير أن يحاول معرفة المزيد عن

 إن كان في إمكانه التكلّم معها قليلاً.
كان يسـتطيع سـماع الهاتـف يـرنَ أمامهـا والضـجيـج يملأ المكان، ما دلّ على شــدّة انشـغالها وكثرة الزبائن المتتظرين في

غرفة الاستقبال، عندما سألته: (احول ماذا تريد التكلّ؟؟).

$$
\begin{aligned}
& \text { (حول أخيك هانيبال). } \\
& \text { "(وماذا عنه؟). } \\
& \text {.u.....أنا" }
\end{aligned}
$$

سألته بنبرة تذمرّ: الماذا تريد التككلْم بشأنه؟ ولمَ تسألني عن هانيبال؟^.
اككنت أعر فه قليلاً، ربما سأتمكَنْ من التوضيح بشُكل أفضل إذا وافقت على أن تقابليني لبعض الوقت،. (الا، أتعرف ماذا، ليس لديّ الوقت". (اسأكون مدتنتأ إذا...).

على مكالمات أخرىی،. " الكنز......
(أأعتـنر منـك، لكـن علـيَّ إنهاء المكالمة الآن، شـكـرأ لك،
وإلى اللقاءه.
ثم أنهت الدكالمة.
تفاجأ أرلندور من رذّ فعلها، ولكن بالنظر إلى تاريخ أخيها، ألـنا
 في أن يكون لها علاقة بهم، ربما كان عليه أهن أن يكون دقيقا كلامه، ويعزّف بنفسه، موضتحاً طبيعة عمله، وأن يأن يصرّ عليها حتّى توافق على مقابلته، عندها سيتضضح لها طبيعة علاقته بهانيبال، ولم كان لديه تلك الحاجة الملحّة إلى التعرّف إلى ماضيه.

لماذا كان مهتماً بمصير متشردّ لم يلقق به سوى عدّة مرّات؟ هل يمكن أن يكون السبب في أنّه هو من سحبه من الماء ألم أو لأنه كان أوّل شخص وصل إلى موقع الحادثة، فانحفرت تلك الصور الصورة
 الحياة والشاحب اللون، بالرغم من أنّ الأمر يجب أن لا يا يشكّل
 أم آجلاً، حيث كانت صحخته متدهورة نتيجة ظروف حياني

 عندما رآه آخر مرّة في مركز الشرطة عن يأسه من الحياة، وكيف أنّه يتمنى لو يمتلك الشجاعة لإنهاء كلّ شُيء. أكان شـعوره بالذنب هو الذي يدفع أرلندور إلى أن يبحث

 أو التعاطف؟ لم يكن أحد يهتمّ بموت متشرّدر، فما بالكّ بالك إن كان

 لذلك الرجل الذي غرق ككلب ضال، حتّى ذلك المتشرّد الذي
 متأكّدأ من أنَّ موت هانيبال لم يكن محض صصدي صدفة.
 في حياته وإصراره على معرفة سبب ذلك؟

أياً يكن السـبب، فقد كان هناك شـيء بشــأن قصّته الحزينة اسـتحوذ علـى تفكيـر أرلندور، ليس فقط المصيـر الذي حلّ به، بـل أيضـاً إصـراره الكبير على عزل نفسـه عن بقية المـجتمـع، من أين أتت هذه الرغبة؟ ما الذي سـبّبها؟ كان أرلندور متعاطفاً مع معاناته ووحدته، ومـع ذلك كان هناك عامل آخر يتعلّق بشختصيتّه أثار اهتمامه، كالطريقة التي عزل نفسه بهاعن مظاهر الحـر الحياة كافّة،
 أوصلته قدماه إلى مبنى العيادة وهو لايزال شارداً في أحلام يقظته، فكانت غرفة الانتظار خالية إلاّ من امرأة في الأربعين من عمر الى منهمكة في ترتيب المكان وقد شارف دوامها الما على الانتهاء وحان وقت إغالاق العيادة. كانت شـقر اء، وترتدي سـترة حمراء وتنّو رة ضيّقة، في حين التفت حول عنقها عقد جميل من اللؤلؤ . سألها: (ربيكا؟؟).
رفعت رأسها مجيبة: (أجل؟؟).
"أعتذر عن الإزعاج، لكنّني اتصّلت في وقت سابق..."). (هل لديك موعد؟".
„لا، أُدعى أرلندور و..."..

قاطعتـه قائلـة: الإقـد انتهى دوام العمـل، لكـن يمكنني حجز موعد لك إذا أردت، من هو طبيبك؟؟
(الست هنا لرؤية طبيب، اتصصلت سابقاً بشأن أخيك هانيبال). . "أوهه)، تردّدت المرأة للحظة قبل أن تكمل ترتيب المكان "أعتذر عن كوني مُلحَاً، فأنا-كما ذكرت عبر الهاتفـ كنت

علـى معرفـة بأخيـك، وأردت التأكّد من منحي بعض الوقت كي نتحدّث|.

سألت بصوت منخفض: (هل كنت أحد أصدقائه المتشرّدين
في الشوارع؟".

أجـاب أرلنـدور: الالا لا، أبـداً، لــم أكــن يومـاً منهـمه، أنا من الشر طة وقد التقيت به عدّة مرّات، واهتممت به خلالها، وهكذا
„أنت من الشرطة؟).
מأجل".
(إن كنـت لا تمانـع، أفضّـل ألاّ أنافـش في موضوعه معك، كانت حادثة مؤلمة، لكنّها انتهت الآن وهو ميت، ولا أرغب في أن أخوض فيها مجدّداً مع شخص غريب"، قال أرلندور: (أتفهّم مو قفك تماماً، كان ذلك انطباعي أيضاً
 حسـنة إذا كان ذلك ما يقلقك، كنت أرغب حقًاً في التعرّف إليه بشكل أفضل لكنّه توفَي فجأة. حتّى إنّني كنت أوّل الواصلين إلى إلى مكان غرقه، وأنا من سحب جثّته من الماء، ربما لهذا لا أستطيع أن أخرجه من ذهني".
أطفـأت المـرأة آلـة كتابـة ضخمـة، وخرجت مـن المكتب وأغلقـت البـاب خلفهـا وخلـف أرلنـدور، ثم مشــت معـه حتّى

الرصيف.
وقالت له قبل أن تغادر: (للم يكن هانيبال شخصاً سيئاً). .
(الا لم يكن كذلك، أعلم ذلك". تقـع العيـادة فـي ليكجارغاتا، وسـط ريكيافيـك حيث كان الزحام خانقاً ويضجَ بأبواق السيارات، والناس المستعجلين وهم في طريقهم إلى المتاجر أو المقاهي، أو إلى منازلهم للاسترخاء بعد العمل الشاقّ. سـألها أرلنــدور: ا(هـل يمكنـك التفكير فـي أحد كان يرغب في أذيتّ؟؟".
"لم تكن تعرفه جيّداً، أليس كذلك؟؟". "الا، مع الأسف أنا....".
(اكان هنــاك شــخص وحيــد يرغـب في إيـذاء هانيبال، وهذا الشخص هو هانيبال نفسهه).

## 11

أوشــك أرلنـدور أن يأخــذ غفـوة قبل الذهــاب إلى العمل عندمـا اختـرق سـكون المنزل صوت رنيـن الهاتف. كان منزله عبـارة عـن قبـو صغيـر في هيلـدرا، وعندما انضـمّ إلى الشــرطة أبلغـو هأنـهـ يمكن أن يُسـتدعى في أيّ وقــت خحلال اليوم، أكان
 يشـعر من قبل بأنّه بحاجة إلى واحد، ولكن في نهاية المطاف



 فلم يكن يستمتع بأيّ منهما لكنّه كان يتركهم يقنعونه بالذهاب لــم يكـن مـن محبّـي الشـراب، وفي أحسـن الأحــو ال كان من الممكن أن يشرب كأساً صغيرة من التشارتروس الأخضر . وفي
 المالاهي الليلية فيحاولون اصططحابه معهمّ، لكنّه كان يرفض في أغلب الأوقات، ويبقى في منزله ليقرأ، أو ليستمـع إلى الراديو، أو ليشـغّل أسـطوانات موسيقى تناسب ذو قه، فقد اششترى عدداً لا بــأس بـه مـن الأشـرطة حتّى أصبحت لديـه مـجموعة كبيرة

مـن الألبومـات، أغلبها موسـيقى جاز أميركيـة وأوروبية، لكنّه كان يسـتمتع أيضاً بالاستماع إلى الأغاني الأيســلندية الشـــــيبية وأعمال شـعر ائه المفضّلين كغودمودسـون، وديفيد ستيفنسون، وستين ستينار.
أمـا بالنسـبة إلى ما يتعلّق بأنـواع الأطعمة التي يفضّلها فهي تشابه نمط حياته التقليدي، فاختيار اته بسيطة وتقليدية؛ سمك قد مطبو خمع حبّات البطاطا، أو لحم الحمل المحمّر في المناسبات

 من قطع لحم الحمل مع الخبز، وكان يرتاد المكان غالبأ العمال وسائقو الشاحنات.
يمكـن الدخـول إلـى شــقَّة أرلنـــدور من الحديقــة عبر غرفة الغسيل المشتركة، حيث كان يحفظ هناك مختلف أنواع الأطعمة



 أنصار الطعام الأميركي، فبالنسبة إلى أرلندور كان كان كلّ كالام غاردر
عن البيتزا والهامبرغر عبارة عن هراء في هراء.

أجاب على الهاتف ليتغاجأ بسماع صوت ريبا ريبيا، فلم يكا يكن
 تتركه وتذهب.

قالــت لـه: (لقــد حصلـت علـى رقمك مـن مركز الشهرطة،
وأرجو ألّا تمانع".

ردّ أرلنــدور: الالا، بالطبـع لا، فرقمي ليس مسـجّلاً في دليل
الهاتف).
"لقد أخبروني بذلك، وكانوا متردّدين في إعطائي إيّاه"). "اشكراً على اتصالك على كلٌ الأحوال"). ("كنت أفكَر في الذي قلتهه). (حقّا؟؟")
"المَ ســألتني إن كنت أعرف أحداً يرغب في إيذاء أخخي؟ ما الذي عنيته بذلك؟!.
"(كنت فقط أتساءل إن كان لديه أيت أعداء قد تعلمين بأمرهمم").
ردّت ريبيكا: (احسـناً، كنت أعلم أنَّ حياته لم تكن سـهلة،
لكنْ أخي لم يكن من الأشخاص الذين يسبّبون المتاعب، فليس
 حادثة؟ أقصد موته؟).
(أوه، لا، يبـدو الأمـر حادنــة غالباً، لكن يمكن للعالم الذي عـاش فيـه أن يكـون قاسـياً وغير متســامح، ور بمـا لم يسـبّب أيّ متاعـب مـن النـوع التي تتحدّثين عنها، لكنتّي أشـعر بأنّه لم يكن


في أن يصبح مديناً لأحد بأيّ شيء").
 المراس جدّاًا).
"الم أتواصل معه بأيّ شكل منذ عدّة سنوات، لذا لا أعرف تحديداً ما الذي كان يفعله بنفسـه، أو مع من كان يختلط. ومن

المرجّح أنكّ تعرف عنه أكثر منَي". ("ليس تمامأ، كان منغلقاً على نفسه، فقد كان يقضي وقته مع بعض الأشخاص من ذوي الظروف المشابهة، لكن عدا ذلك لا أتوقّـع أنـهـ كان يلتقـي بأحد آخر، إذاً لم يكن على اتصـصال بعائلته، أليس كذلك؟؟.
أجابتـه ريبيـكا: (ااختفـى من حياتنا فجــأة، ولا توجل طريقة أخــرى لوصـف الأمـر، فقد غادر بشـكل مفاجئ وفقد نفسـه في مـكان غريـب")، صمتـت فجــأة قبـل أن تكمـل حديثهـا: ا(حاولنا مساعدته، لكنّه لم يقبل، استسلم أخي الأكبر في النهاية قائلاً إنّ لا أمل يُرجى هنه، أنا... لم يرغب هانيبال في أن يسـمـع منّا أي شيء، فنحن بنظره نتتمي إلى عالم قد أدار ظهره له، وقد فعل ما في وسعه لتجنْبّه|). قال أرلندور: (الابدّ أنهّ من الصعب التعامل مع وضع كهذاه). أجابـت ريبيـكا: (أرفض أن أشـعر بالذنـب حيال ذلك، فقد جرّبت كلّ شـيء اسـتطعت التفكير فيه لمســاعدته في لمّ شـتات نفسـه، لكنّـه لــم يهتـمّ، وقــال إنتي لا أفهم الأمر، وقد اســتطعت مساعدته آخر مرّة في التوقَف عن الشرب لشُهرين أو ثلاثة، وكان ذلك منذ تُماني أو تسـع سنوات، ولم يلبث أن عاد إلى زجاجته مرّة أخرى، وبعد ذلك فقدت الأمل منه حقًاً".
(إذاً لم يكن أخوكك الأكبر على تو اصلٍ معه أيضـاً؟".أي إنسان
"هل كانا على خلاف؟؟". "ما الذي تعنيه بذلك؟". "الا شيء، أنا فقط....).
(هل تلمّح إلى أنهَ قد يكون هو من هاجـم هانيبال؟؟".

(ايعيـش أخـي شــمالاً فـي أكوريـري، ولــم يكـن أصـلاً في ريكيافيك حين غرق هانيبال". .
(افهمت الأمر، أنظري، لـم أكن أقصد التلميح إلى أيّ شيء
حقَاًا .
عـمّ صممتٌ غير مريحٍ المكان، ثم قالت ريبيكا: (أنت الشْشص الو حيد الذي سأل عن هانيبال، أو حتّى أبدى اهتماماً بأمره، كان علي أن أكون أكثر لباقةً معك، لكنّك فاجأتني بسؤالك، إلك إن كنت ترغب يمكننا الالتقاء بعد العمل في وقتٍ مال.
 دقائق حتّى رنّ الهاتف مجلّداً، كانت هالدورا هذه المرّة. (اأردت فقط أن أسمـع صوتك").
|(أجل، أعتذر منك، كنت أنوي الاتصهال بكِ).
(هل أنت مشغول؟؟".
(أجل، أنشغل دوماً في وردية المساء، كيف حالك؟؟.
(بـخير، أردت إخبارك بأنني تقدّمت لوظيفة جديدة).
 (أجل، في شركة الهاتف)،. (يبدو هذا جيّداً، أليس كذلك؟؟).
(أعتقد ذلك، فالوظيفة التي تقدّمت لها في مقَسـم المكالمات
الدولية!|.
"هل تظنّين أنكّ ستحصلين عليها؟").
(أعتقـد أننّني أملـك فرصة، لمَ لا نلتقـي اليوم، ونذهب معاً
إلى المدينة؟!.
"لا مانع لديّ، فلنذهب".
("سأتصّل بك).
("حسناً).
أنهى أرلندور المكالمة، وألقى بنفسـه على الأريكة بعد أن

العمل.
فـي فتـرة مراهقته، أحـبَ البحث في متاجر الكتب القديمة، وعثـر ذات مـرّة على سلسـلة مجلـــدات تـتناول قضهايا أشــخاص اختفـوا، أو ضاعـوا خــلال رحالاتهـم في آيسـلندا، نجـا بعضهـم ليـروي قصتّـه، وكان هنـاك بعض القصص المتناقلة عن أُناس لم ينجوا، ولكن بقيت مغامر اتهم ونهاياتهم المأساوية، التي انهزمت أمام جبروت الطبيعة، محفورة في الذاكرة. لم يكن أرلندور على علم بو جود كتب من هذا النوع، فانكبّ على قراءة تلك السلسلة

حتّى أنهاهـا، وبـدأ منذ ذلك الوقت بتجميع الكتب، وأيّ شـيء آخر يتعلّق بتلك الأمور، كالروايات التي تدور حول معاناة أناس
 الطرقات القديمة في برّيّة آيسلندا. كان يبحث عن هذه الروايات في متاجر الكتب، أو يدفع المزيد من المال لبائعي الكتب مقابل الـبل
 تقارير من شهود على تلك الحوادث. كان يشتريها كلّها من دون مســاومة، وأصبـح ينتظر نشـر الأعمال الجديدة دور دوماً، بعد أن بنى مكتبة ضخمة تضمز كتباً وروايات من مختلف المناطق، وقد وقد تفاجأ بالكمّ الهائل من الأعمال التي كانت تنشر حول هذه المه المواضيع كانت القصص تعود إلى وقت بعيد من الزمن، حيث كانت الحياة مختلفة، قبل أن تبدأ المدينة في توسّعها، وتتحوّل المز الم ارع البعيدة
 المزارعين تماماً فقد وجدوا في ذلك التوستع منزلاً جديداً لهـم. كان هنـاك العديـد مـن القصـص الأخـرى عن أُنـاس ضلّوا طريقهـم فـي العواصـف القاسـية، ولم يُعثر على جـثـهـم لشـهـور وسنوات أو حتّى عقود من الزمن، حتَى إنّ بعضهـم لم يُعثر عليهـم أبداً، علا صوت ريبيكا في أذنيه مجدَداً (اختفى فجأة من الِّ حياتنا).
 أنه يمكن للأشـخاص أن يفقدوا أنفســهـم في شـوارع ريكيافيك المزدحمة، وأن يضلّوا طريق العودة من الجبال خلانل العو اصل اصف

بدأ يشعر بالنعاس، فوضع الكتاب جانباً، وانتقل تفكيره إلى
 لكنّهـا تخفـي فـي داخلها الكيُير من اليأس والظالام، كان كلّ ليلة يجول مع أصدقائه في المدينة في سيّارة الشرطة الصدئة، حيث كانوا يشـهـدون كلّ مشـاكل الناس المخفية عن الأعين. فبالنسـبة
 الآخـر، يمئــل الخــوف والرعـب، ولأنه لم يكن يومـأ من محبّبي
 النهار والضوء وينسـحب إلى عالم الظلام، ولكنّه و جد نفسـه لا
 كان يتصالـــح مـع المدينـة، حيـن تخلــو الشــوارع من الســيّارات ويعمّها الهـدوء، وتخفت كلّ الأصوات عدا صوت صوت صفير الرياح وأزيز محرّك سيّاراتهم.

## 12

عندمـا وصـل أرلنـدور، كان مالك المنـزل يقف قرب درج
 مو اجهـة للبـاب، كانــت موصولة بسـيّارة جيب عسـكرية قديمة، مُلــئ نصفهـا بالقمامـة والخـردة. وقــد بدا الرجل في السـتينات، وكان ذا عينيـن صغيرتيـن، وكرشـه الكبير يتدلّلى أمامه، ويرتدي
 أطبقت أسنانه على الغليون الذي يدخّنه ما منح شفتيه الشاحبتين لونــأ أقـرب إلـى الز رقة ما جعله يبدو مشل عامل حفر يات. اسـمه فريمان، عرفه أرلندور لأنّ هانيبال سبق له أن ذكر اسمه، بدا لقب

 فبالكاد كان ذلك القبو صالحاً للسكن، رغم أنْ هانيبال كان أكثر من راضٍ بالبقاء فيه.
حيّا أرلندور الرجل، فسأله فريمان بعد أن أبعد الغليون عن فمه: ॥هل أنت هنا للبحث عن شقَّ؟؟". "لا، هل هي للبيع؟".
أجابـه فريمـان: (بأفضـل سـعر")، قالها و كأنــه يحمل مغاتيح قصر ما، فقد كان هذا المنزل أقرب إلى كوخ خشبي تغطّه بعض

الصفائــح الحديديـة، التـي اختفـى لونهــا الأزرق بمـرور الزمن،

"هل السعر يتضهمّن القبو؟؟.
(ابالطبـع، ومســاحته واسـعة، علـيّ فقـطـ أن أخليـه من هذه الخردة اللعينة، ومن يعلم من أين أتت كلّهابا. قـال أرلنـدور فاحصـاُ المقطـور وة: الســت هنــا للبحــث عن الهن منزل، أريد سؤالك عن متشرّد اعتاد أن يعيش هنا في القبو. اسمه

هانيبال". .
"(هانيبال؟).
(أجل).
(وما علاقتك به؟).
"(اكنت أعرفه).
ردّ فريمان، دافعاً الغليون في جيب القميص تحت سـيرترته: (إذاً أنت تعرف أنه ميت).
(أجل، كانت نهايته مأساوية، وأنت كنت تسمح له بأن ينام
في القبو".
"(ومن يكن يزعج تعرّفت ألحد؟؟" بذلك".
 الخردة: (امنذ سنوات عملنا معاً على متن مركب)". سأله أرلندور: (هل تحتاج إلى مساعدة في ذلك؟").

حذّق إليه فريمان متفاجئأ. (هل تعرض عليَ المساعدة؟ه.
"إن كنت ترغب".

تـردّد فريمـان للحظة محاو للاً أن يفهم هذا الشـابَ الغريب: "حسنأ، إن رغبت في ذلك".
قال أرلندور: اأتيت إلى هنا مع هانيبال عندما كان ئلـي يعيش في


 كنـت أخـزّن مختلـف أنواع الخر دة لأناس لم يرجعوا من من أجلها، وبعضهـا لأصحــاب المنــنـل الأصليين، وليس لديّ فيّ فكرة من أين



 الرائحة الكريهة بدت أخفت حدّة بكثير، لم يبقَ سوى أثر خفيف
 السقف وأجزاءٍ من الباب.

 عندما أعاد أرلندور فتح الحديث عن هانيبال، قال فريما فيمان:
 ذلـك، لــم تـكـن لتعرف أنهّ موجـود، مع أنتني لم أكن آتي إلى هنا
(1)
"هل كان المستأجرون يشتَكون منه؟".
"الم أسمع أيّ شكوى منهما، فقد كانا زوجين من الجنوبن
 طردتهما في النهاية وقرّرت بيعه لأستفيد من ثمنه، فأنا لا أستطيع تحمّل تكلفة تجديدها.
أشعل فريمان غليونه مسدّداً، ثم نظر إلى المقطورة قائلاً إنّه
أزال ما يكفي من الخردة اليوم وسيكمل بقيّة العمل غداً. "شكراً لمساعدتك أيتها الشابّ").
قـال أرلنـدور: „الا عليك، هل عملتمــا معاً على القارب هنا
"لا، ريكيافيك؟؟". فريند|فيك).
"الكن هانيبال من ريكيافيك، أليس كذلك؟؟".
"أجل، إنّه من هنا".
"هل تعلم أيت شيء عن عائلته؟".

لا أعلم إن كان لديه أيّ إخوةه).
("كان لديه أخ وأخت، وقد توفّي والداه منذ سنوات عدّة)". "الم يأت على ذكر أي إخوة عندما كان يعيش هناها، سأله أرلندور: (اهل لديك فكرة كيف انتهى به الأمر هكذا؟).

$$
\begin{aligned}
& \text { (هل تعني كيف غرق؟؟). } \\
& \text { "الا، أعني..."). } \\
& \text { „ألم يكن ثملأ كالعادة؟". }
\end{aligned}
$$

اعقلـى الأغلـبـ، ولكن ما أقصده من سـؤ الـي كيف انتهى به
الأمر متشُرّداً؟؟.
"(هل من سـبب واضـح لانحراف الناس عن مســرهـم؟ كان مدمـن كحـول كمـا تعـرف، وأحياناً... كان هانيبـال مزيجاً غريباً حقــأ، فقـد كان شــديد اللطافـة ولكـنَّ مزاجه العصبـي أو قعه في العديـد مـن المشــاكل، أتذكّر حين كنٌـا نعمل على المركب، كان يشرب كثير اً حتى طُرد من عمله في النهاية، فلم يستطيعوا الونـا الوثوت به، فقد كان يفتعل الشُجارات وينسى رحلات الإبحار، عدا عن
 بهذه الطباع السيئة؟؟.
أشـار أرلندور إلى الدعامات المـحروقة: (أرى أنْ حريقاً قد
(اهــذا هـو سـبب طـردي له من المنزل، فقـد كنت خائفاً من حــدوث شـيءٍ كهـذا، فطلبـت إليـه أن يجمــع أغر اضـه ويغــادر المكان، وعندما سمعت أخباره مرّة ثانية بلغني خبر موتها". „أتعلم إن كان لديه أيَّ أعداء؟٪".
(اسـألتني الشـرطة السـؤال نفسـه، لا ليس لديّ فكرة، لكنّه بالتأكيد وقع في البركة من شدّة ثمالته ولم يستطع النجاة، أليس كذلك؟!.

قال فريمان مطفئاً غليونه من جديد: امن الأفضل أن أذهب
إلى المكبت).
ســأله أرلنـدور، رافضاً ترك الموضـوع: اركيف بدأ الحريق؟ ادّعى هانيبال أنّه متعمَد للتمڭُن منها).
(رهذا متوقَع منه، فقد زعم أنه كان نائماً واستيقظ فجأة ليرى اللهب يلتهم الباب فأسرع إلى إطفائه، وأقسم إنّه استطاع وحدّ الْده إنقاذ المنزل بأكمله من الحريق، لكنّ الأمر لم يكن كذلك، ولك، ولم إلم يكـن الزوجـان في الطابق العلـويّ موجودين، لكنْ الأخوين في الغرفة المجاورة رأيا الدخان يتصاعد من نافذة القبو، فركضا إلى المكان، وعندها وجدا هانيبال مغمئ عليه، وبفضلهـها لم الم يصبح الوخـع أســوأ، فقـد أيقظاه وأخرجاه من القبـو . وأخبراني لاحقاً
 شمعةٍ ملقى عند الباب، ولابذَ أنّه وقع على القمامة). "ألم يتصحلا بالإطفاء؟). (1)"

॥إذاً لـم يُـجرَ تحقيق في الحادثة؟).
(الا، تحقيق؟ ولمَ التحقيق؟ اتّصل الأخيّ الخوان بي، ولم يستدع الحادث أن نجعله أمر اُ جللالُ، لكنّني لـم أرغب في أن يظلّ هانيبال مقيماً في هذا المكان بعد تلك الحادثة، مخافة أن يتسببّب بحرقه انـه
بأكمله، لذا رميته خارجاً").

أجابـه فريمـان: اركان ردّ فعلـه عنيفاً، وقد أقســـ إنّه لم يكن السبب في الحريق، وإنّ أحداً ما قد افتعله عمداً وحا وحاول إلصاق

التهمة بها).
"ومن تظنّه يقصد؟").
(أظنّ ماذا؟).
(أشعل الحريق؟؟)
ردّ فريمان: الا أحلد، كان كلامه محض هر اء وهاء وهذيان شُخص ثمـلـ، فقد كان يحاول تتخليص نفسـه مـن الورطة كالعادة، وهذا
كلَ ما في الأمر".
 ميكلابروت حيث كانت ليلة أربعاء هادئة، فبدأ غاردر بالحديث عـن الطعـام -أو عـن عدم وجوده- كما يفعـل عادة عندما يكون

جائعاً.
سأل غاردر زميليه: الكم لا يو جد مثلاً أيّي مطعم بيتزا محترم


 في الو لايات المتّحدة عند عائلته مؤخْراً في زيادة هوسه بالأطعمة

السريعة.
سأل مارتن: „ألا يوجد أيَّ مكان في المدينة يبيعها؟٪.



المرء مكاناً يقدّم البرغر والبطاطا المقلية، فلا يو جد سوى بعض

أشار مارتن: (اهناك استراحة سيّارات في غيثالس")
ردّ أرلندور: "احيث يقدّمون رأس خروف شهيّاً فعالًا"، وأضاف مارتن: (مع اللغت المهروس)". "(هــذا بالضبـط مـا أتكَلْم عنه، أيَّ نوع من الطعام هذا؟ لفـت مهروس! على كلّ حال، تبعد غيـالس أميالاً عديدة، لم لا يرفعون مستو اهمم في المدينة هنا؟؟.
قال أرلندور مبتسماً: (اكنت أحبَ غيثالس حقّاً). سـأله غاردر سـاخطاً: ا(من يبتاع رأس خرو فـ من اسـتراحة
 تمـازج الثقافـات، لـو كنـت أملـك المال لكنـت افتتحــت مطعماً بنفسي وجمعت ثروة!ا). أجابه أرلندور: (اتروة من البيزا؟ У أعلم بشأن ذلك" .

 جذّاً أيضاً، ولا تكلّف الكثير من المال، وفي الوقت نفسـه توفَر عليـك عناء طهوِ سـمك القــد والبطاطا كلّ الوقت والذهاب إلى مطاعــم فارهـة كناوسـتيد. يعـرف الأمير كيـــون مــا يفعلونه، فهـذه الأماكـن توصـل الطعـام إليك أينما كـــت، وليس عليك الذهـاب
 فيه، وهم يتكفَّون بإيصالهها.

وصلهـم إشـعار عبر المذياع بالعتــور على رجل ملقى على
 المنطقة. شغّل غاردر أضو اء سيّارة الشرطة، وعندما ونا وصلوا إلى الى
 هنـاك؛، بالإضافـة إلى سـيّارة إسـعاف. لمـح زوجـان في منتصف

 أنــه ميـت بعـد أن اقتربا وألقيـا نظرة أقرب عليه، فهرعا إلى فندق لوفيليدير، واتّصلا بالشرطة. اتّضح أن وجود سيّارة الإسعاف لم يكن ذا فائدة لأنّ الر جل كان فعلاً ميتاً منذ بعض الوقت، فأرسلوا بطلب سيارة نقل الموتى بدلاً عنها، وقد أشارت كلّ الأدلة إلى أنْ الرجل وقلـ وقع في المكان
 أو أيّ جروح ظاهرة، وحتى العشــب حوله لم يكن مُمرّغاً، فقد أمســك الرجل بصدره بكلتا يديه وأنهار في مكانه ببســاطة، وأفاد

الطبيب الذي أحضروه معهم أنّ سبب الوفاة هو أزمة قلبية. تعود الجثة إلى متشرّد اتّخذ من أحد أكو اخ نيسين المتهالكة
 من أنّه لم يكن يتذكّر اســمه، فقد تحدث إليه قليلاُ منذ علّة أيّام أمام مستشُفى الحِمى، إنّه الر جل الذّي ادّعى أنْ موت هانيّ انِيبال في كرينغوميري كان متعمّداً. تعرّف أرلندور إليه من خلال معطفه السميك وقبّعته، إضافة

إلى يديه القذرتين، وعندما أداروه ليحملوه إلى عربة نقل الموتى، وججـد التجاعيـد المحفـورة حــول عينيه التي بدت كالشـقوق في الجليد.
كان قـــد رُكــب قفـلٌ جديد لباب القبو، ولم ينبعث أيّ ضوء من الطابق العلوي، وقد عُلْقت لافتة صغيرة كُتب عليها (للبيع) أمـام المنـزل، فأمســك أرلندور بالقفل فوجـــده محكـم الإغلاق، فتركـه ويـدأ يبحـث عـن فتحة صغيرة لينســل منها إلى الداخلى، وبعـد جهــد كبير اسـتطاع فتـح نافذة صغيرة خلـف المنزل. كان
 ذا ضـوء خافـت. كان فريمـان قــد أنجز عملاً متقنـاً فقام بتنظيف القبو، ومسـح الأرض، فبدا مرتِباً تقريباً، بعد أن أصبح شبه فارغ من كلّ الخردة.
وجّه أرلندور ضوء المصباح إلى جانب الباب، وبحث عن أدلة تشير إلى كيفية اشتعال الحريق، فلم يعثر على أيّ تمديدات رئيسية أو صناديق كهرباء عدا عن السلك الذي تدلّى من السقف
 كهربائيّ هو ما سبّب الحريق، ولا بدّ أن اللهب كالِّ كان كبيراً، بالنظر إلى السخام الذي غطّى الجدران ودعامات السقف قبل أن يطفئه الأخوان اللذان يقطنان في المنزل المجاور.
 الجـافت، وكان قـد فـات الوقـت على الأرجــح لتحديد كيف بدأ الحريـق وانتشـر إلـى اللـعامات، وعلـى الرغم من رفض هانيبال

لتلك الاتْهامات، ربما لم يكن بكامل عقله ليتذكّر ما حدث وقتها.



 ويهرب الفاعل.

ولكـن مـا هــف الفاعل من افتعـال الحريق؟ هل كان يعلم أنّ هانيبال في الداخل؟ هـل كان كان يقصد قتله؟ أو ملم يكن للحر يق أيّ علاقة بهانيبال؟ فقد كان القبو هدفاً سهلاً بأعمدته وعوار أِ بارضه
 المنزل أصبح كومة من الرماد خلال وقت قصير المير
 من مخدع هانيبال، لكن أرلندور لم يلحظ وجود أيْ شمعٌ هناك خلال زياراته السابقة للمكان. كان أرلنـدور يجــول فـي المدينة في أثنــاء عمله، وفي المرّة الثانية التي رافق هانيبال فيها إلى القبو، صادفي في في في ها فافنارستر تيني،

 إن كان على ما يرام.
وبالطبع لم يرغب حينها في أن يكون له أيّ علاقة بالشرطة، فأجابه: (أنا بخير).

أشار أرلندور: (أنت تعرج، دعني أساعدك).
رمقه الرجل بنظرة غريبة لأنّه لم يكن معتاداً على ألى أن يُعـامل بطريقة لائقة: القد سبق لنا وأن التقينا، أليس كذلك؟؟ بانـي.
اررافقتـك إلى المنزل من أرنارهول بالأمس، كنت مسـتلقياً
تحت سور التن".

قال هانيبال: (أوه، هذا أنت يا صديقي؟ هل شكرتك بطريقة

رأجلل، هل أنت في طريقك إلى المنزل الآن؟؟.
(اهل يمكنك مساعدتي؟ هناك خطبّ ماك ما في قدمي، ليس في
حوزتك شراب، أليس كذلك؟؟،
(الا، هيا بنا، سأوصلك فالمكا

أمسك أرلندور بذراعه، وأوصله إلى المنزل، ثمر ونم وضعه في

 ليدفئه بعد أن لمس أصابعه المتجمّدة، حتّى ولو كانت شُمعة.
״ولم لا؟ی. أجندور بجفاف: (لاו".
"لأني أخاف من أن أحرق هذا المنزل اللعين".

## 13

 أولافيور، وقد أكد الأطباء الشـر عيون أنّ سبب الوفاة يعود إلى
 لديه أختٌ كبرى تعيش في الريف ولئ ولم تتواصل معه منـذ سنوات،
 العائلة.

وقد ذكر أو لافيور أنهّه يعرف هانيبال عندما تكلَّم مع أرلندور
 عادة الشرب، وكان يتسگّع عند تقاطع أوستورفوليورن ولـم يكـن العثور عليه سـهـالا لأنَّ أرلندور لم يسـبق لـ له أن قابله، فشـرع ع في التجوال في أرجاء المدينة باحثياً عنه، وكان الجوّ الجوّ يومها مشمســاً
 ومدمنـو الكحــول يتجمّعـون فـي مثـل هــنه الأيـــام علـى مقاعد التقاطع، يحتســون المشـروربات غير المرخّصة ويشربون الميث، ويتجادلون مستمتعين بأشعةة الشمس الدافئة، وإذا حدث ومرّ ورّت امـرأة مـن جانبهـم عليهـا أن تتحمّـل زخــاً من الكلمـات المذلّة والمهينة.
رفـع أرلنـدور نظـره إلـى تمثـال بطـل الاسـتقالل جـون

سيغوردسـون، الذي انتصب في وسـط التقاطع، وقد أدار ظهره
 تجاههم، مع أنهّ لم يعتقد أنه كان من النوع المتكبّبر . جلس على
 يرتدي ملابس العمّال وينتعل صندلاً مفتو حأ ويضع نظّارة بدت وكأنّها تعود إلى سيّدة ما العـا
سأله أرلندور بشُكل عفوي وكأنه معتادٌ على التحذَّث إليه: "هل رأيت بيرغموندور في الأرجاء؟؟".
 رأجل، عاد إلى الشرب مرّة أخرى"، كان ذلك كلّ ما ما يعرفه
أرلندور عنه.
(أتقصد بيرغموندور؟؟ كان في المدينة بالأمس". (هل رأيته اليوم؟".
. 1 (1)
(هل بقي مقلعاً عن الشراب لفترة طويلة؟).

فلم يستطع الصموده!.
"أتعلم أين يمكنتي أن أجده؟؟".
 هيفرفيسغاتاها
لمــح أرلـــدور بطـرف عينه أحد الذين ألقـى القبض عليهـم


إيليـدي، منخرطـأ فـي جر ائم تهريب مشـروبات كحولية، إضافة
 سجن ليتلاهرون بسبب اعتداء أدّى إلى إلحاق ضر إر


 إلى رفاقه، وبعدها ألتى دعابة عليهم وانفجر ضاحاحكاً. أضاف الشــابّ ذو النظّارة: (إنَّه يتـــــع أحـياناً في أرناهول

تحت سور التنه.
توقَفـف إيليـدي فـي مكانه عندما رأى أرلنــدور وحدّق إلـهـ،




 في الحجز في هيفرفيسـغاتا، لاحقاً علم أرلندور أنْ الرجل كان كان

 بسـرعة قصـوى بالقـرب مــن مينـاء الحاويات في ســونداهو اهوفن،
 السيّارة على خمسين كرتونة من السجائر الأميركية، والعديد من ونـئر


بقتلهـم جميعـاً، قبـل أن يهاجم مارتن، وفـي نهاية الأمر، تمكّنوا من التغلّب عليه بصعوبة مـع وصول التعزيزات. قال له إيليدي مبتسماً وهو يقترب من السيّارة: (احسناً، هذا
 العضـلات، ويضــع ضمادة على إحدى عينيه وقد توزّمت شــفته

السفلية.
اسـتطاع أرلندور أن يشـمْ رائحة المشـروب التي فاحت من أنفاسه، فلوّح إيليدي بالزجاجة في وجهه وقال: ا(هل تبحث عن عن شراب؟ هناك المزيد من حيث أتت هذه إن كنت مهتماًا". ردّ الشــابٌ ذو النظارة بعد أن وقف على قدميه، مثبتاً نظره

على الزجاجة: ॥كان يسأل عن بيرغموندور)؛ .
(ابيرغموندور؟ ماذا تريد منه؟ هل كان فتيً سيئّاً؟).
أجابه أرلندور: ॥لا".

سأله إيليدي: "ألم يقلع عن الشرب؟؟". قال الشاب ذو النظارة: (اعاد إليه مرَة ثانية).
 ردّ الشابّ بعد أن ارتشف من الزجاجة: (لالا". ״ (ماذا عن غريتار؟؟.

سـحب إيليدي الزجاجة منه، ودفعه بقوّة: ا॥ لا تشـربـرب أكثر أيّها الغبي".
وقـال لأرلنـدور: ا(مـن المفتـرض أن ألتتي بـه هنا، إن كنت

تظـنّ أننّي مخبول فعليك أن تلتقي به وبهوليبيرغ وغريتار.. فهم يشگّلون ثلايُياً لطيفاًا".
رافق آخر جملة ضحكة واهنة، فهمّ أرلندور بإكمال طريقه قبل أن يسمع إيليدي يصرخ مجدّداً: (قروي....وغد".
 اللــويدي، حيث جلس رهط من الرجال واســندوا ظهور رهم إلى الســياج المحيط بالمعمل، كانوا يتشمّسـون ويتشــار كون زجاجة
 البيضاء الشاحبة تحت الشمس. سـألهـم أرلـــدور إن كانوا يعرفون مـكان بيرغموندور، فقال أحدهم إنّه المقصود، وأراد أن يعرف من الذي يســأل عنه. كان رجلاً في منتصف العمر، قوي البنية، وبدا أقلّ سـوءاً من رفاقهـ، فصافخه أرلندور، وسأله إن كان في إمكانه أن يكلَّمه على انفراد، فلم يعترض الرجل، ومشُى معه إلى المقاعد بجانب تمشال أوّل مسـتوطن في أيســلندا إينغولفور أرنارسـون، وجلـا وجلسـا على مقعد
 وارتشف منها.
أشـار بيرغمونـدور: (اهذه آخر واحــدة، لقد أصبح الصيادلة مترذّدين في بيعها لنا هذه الأيتام، فقد ســمحوا لي بشـراء زـراء زجاجة واحدة فقط في المتجر في لاوغافيغور، زجاجة من كل" صيدلية، هــنه هـي القاعــدة الجديدة، فعليك الآن أن تتجوّل في كلّ أنحاء المدينة لتحصل على ما يكفي".

سأله أرلندور: (اهل كنت تعرف أولافيور، الرجل الذي مات منذ فترة؟ اعتاد أن يقضي لياليه في أحد أكواخ نيسين القديمة في ناوثولسفيك").
أغلق بيرغموندور زجاجة الميث، وأعادها إلى جيبه. ॥أنت صديقٌ لأولي؟ لم أعتقد أنٌ له أصدقاء"). "التقيت به مؤخرَ أ وأخبرني بأنتك كنت تعرف هاني انيبال").
 حتماً تعرف ذلك، أليس كذلك؟! (ها "أجل، هذا صحيح، هل تذكر حين احترق احتر القبو الذي كان يعيش فيه؟ حصل ذلك قبل فترة قصيرة من موتها". |"لقد طردوه بسبب ذلك الحريق". "أجل، فقد اعتقد المالك أنها غلطتهه. قال بيرغموندور: (ربما كان ذلك صحيحاً). (اماذا ظنّ هانيبال أنه قد حدث؟؟). "ظزن أن الحريق حصل بفعل فاعل، بل كان متأكَداً من ذلك، لكنّني لا أدري إن كان كالامه صحيحاًا". ("بمن كان يشك؟؟). قال بيرغموندور بحدّة: (اسيبيعون عدداً أكبر لك)،. "مـَّ تريد عدداً؟").
 "(هل تقصد أنكّ تريدني أن أبتاع لك الميث؟؟". "يمكنك شراء خمس زجاجات معاً، فأنت لا تبدو مدمناً).
"هل تملك المال؟؟.
"ظننــت أنــك لـن تمانـع مـن أن تدفع ثمن عـــّة زجاجات،
وستفي خمس زجاجات بالغرض").
"هل أخبرك هانيبال من افتعل الحريق؟؟".
"كان لديه شكو كه".
"فيمن شــكّ؟ أكان أحد الذين يتسـعَع معهم؟ أكان متشـرّداً آخر مثلال؟ّه.
"اتقصد المجرمين، لا لم يكونوا متشرّدين"). "إذاً كان هنالك أكثر من شخص؟؟).
"شكّ في الأخوين المقيمين في المنزل المـجاور". "في الأخوين في المنزل المجاور...؟؟".
"الا أعـرف اسـميهما أو شـيئاً عنهمــا، جلّ مـا أعرفه أنّه كان هنـالك أخـوان فـي المنزل المـجاور، وأصرّ علـى أنْهما من افتعلا الحريق وألقيا اللوم عليه"،
عــاد أرلـــدور بذاكرته إلى الزوجين الللذين كانا يعيشــان في
 قالا إنّ الأخوين هما من تسببا باشتعال الحريق.

الصيدلية من أجلي؟؟.
(الماذا رغبا في حرق القبو؟ هل كان هانيبال يعرف السبب؟؟). ("بضع زجاجات وسنكون متعادلين، ستفي خمس زجاجات
(نكون متعادلين؟ أنا لست مديناً لك بأيَ شيء". وقف بيرغموندور وهمّ بالمغادرة: (احسناً، كما تريد، أنا لا أستطيع القيام بذلك، سـيكون عليك أن تجد وغدأ آخر ليجيب عن أسئلتكب،.
 الصيدلية من أجلك، تابع كلامك". راكانا يرغبان في التخلّص منه، فقد اعنا اعتادا أن يشتكيا منه إلى مالك المنزل، الذي كان صديقاً لهانيبال وسمح له بالنوم هانـيا هناكّ،






من المالك إلّا أن استجاب لطلبهما وطرد ها هانيبال (.
 "ادليل؟ ما الذي تتكلْم عنه؟ أين دليل؟؟.
(أقصد....).

 عدسة مكبَرة وبدأ التحرّي في أدلّة كمحقِّق لعين؟ّه. "(متى أخبرك بذلك؟ه. رقــل أن يمـوت بفتـرة قصيرة، كنا جالســين هنا قرب ســور

التن، وكان هانيبال متأكددأ، واعتقد أنْهما كانا يلاحقانه للتخلّص منه ونجحا في النهاية، ولن يفاجئني أمر كهذاها.
„هل تعني إغراقه؟؟.
"(لن أستغرب ذلك، فقد قال إنهما خطرانها. (اعتقد أولافيور أنّ غرق هانيبال كان متعمدّاًان،
(أترى ما أعني؟؟،.
„الكن كان ذلك كل" ما يعرفه، لم كانا يريدان قتل هانيبال؟؟ ر.


أدراني أنا، ربما يعرف شيئاً عنهما يريدان أن يبقياه سرّاً). رأتعني أنههما كانا يريدان إسكاته؟هر.
(ربالطبع، ولم لا؟ فذلك ليس أمراً غريباً، فقد عرف هانيبال شيئأ عنهما، وأرادا التخلّص منها.
وصلتهمـا أصـوات الزحـام مــن الأسـفل، فحـوّل أرلندور


 البرينيفين؟!.
ردّ بيرغمونــدور بعــد لحظـات مـن التفكيـر: اللا، اجعلهــا
زجاجات ميث).

 الذهــاب أن يختلـق عذرأ مناسـبأ لشــرائه كمتيـة كبيرة من الميث،

بحيث لا يثير أيّ شكوك. وبعد ذلك أسرع إلى الداخل في حين


 من هناكُ كان متأكّداً من أنّ البائع ظنّه مدمناً جديداً.

## 14

وجــد الأخـوان اللــنان اعتادا السـكن في المنـرل المـجاور
لهانيبـال مسـكناً جديـداً وصحّيـاً أكثر فـي فالكاغاناتا، وقد الـد حصل أرلنــدور علـى اســميهما مـن فريمــان، وقـرّر زيارتهما فـي اليوم
 طول أيغيسيدا على شاطئ المدينة الغربي، ليستمتع بهواء البحر


 وفيغنير في الأربعينات من العمر، ولم يكن الفرق بينهما يزيد على ولى

 طويلاً ونحيفاً وملامححه أكثر نعومة. وعلى الرغم من ذلك، وبدا ونـوا غير منفصلين، فظنّ فريمان أنهجما يعملان نجازّين أو عاملين من ون
 السبع التي عاشاها هناك. فتـح فيغنيـر-الأخ القصيـر - البـابـ، ولم يبــُ متفاجئاً كثير اُ لاسـتقباله ضيفـاً غيـر متوقـــع، فقد بدا الأخــوان معتادين على أن أن تُقاطع أمسـيتهما، فعرّف أرلندور عن نفسـه بصفته أحد معارف

هانيبـال، جارهمــا القديـم إنّ صــح القول، الــنـي توفّي فجأة منذ سنة، وتساءل إن كان في إمكانه طرح بعض الأسئلة عنه. انضّمّ إيليرت إلى أخيه عند المدخل في الو الوت الذي الذي انتهى فيه أرلندور من الكلام، وتبادلا النظرات.
سأل إيليرت: ॥هل ستستغرق أسئلتك و قتاً طويلاًْ؟". "لا، ليس طويلاً، فلديّ بضعة أسئلة فقط". قال فيغنير وهو يقوده إلى الداخل: اركنّا على وشك مشاهدة أيرونسايد، فنحن لا نفوّته أبداً).
 تكون هناك مشكلة، فأنا لن أطيل البقاءه. بـدا التلفـاز الموجود فـي غرفة الجلوس جـي جديداً، وكانت قـد انتهت نشـرة الأخبار، وبدأ برنامج ما حول الطبيعة، و كانا يبقيان عيناً على التلفاز طوال حديثهما مع أرلندور، وكأنّهما ممتعضان ونان

من كلّ دقيقة يفوّتانها من البرنامج. قال فيغنير: (ااشترينا للتوّ تلفازاً جديداً). أضاف أخخوه: (اكان القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة).
 الأمر و كأنَّ لديهها أيَّ شـيء ضدّ متشـرّد يعيش في في الجوار، فلم يكن يمكث كثيراً في المنزل، وكان يأتي من وقت إلى آخر لينام فقط. كان فريمان قد ســألهما إن كان لديهما مشــكلة بأن يلت ونـئ متشـرّد إلى مكان بـجو ارهمـا، فلم يمانعا، لأنَّه وبحسـبـ كالامهـما لم يكن هانيبال مزعجأ، أو مصدراً للضحيج، كما لم يجلب أيت

زوّار، لا رجـالاً ولا نســاءٔ، لــــا وباختصـار، لـم يكـن لديهما أيت
سبب للشكوى منه.
قال فيغنير: (لم يجلب معه أين متشرَد أبداً). . وافقه إيليرت: (لا، على حذّ علمي".

شخص يمكنه الدخول إلى القبو".
 هانيبـال أخـاع المفتـاح فـي ليلة ما، واخطر إلـى اقتحام المكان بكسر القفل،.

> قال إيليرت: (لم تكن لنا أيّة علاقة بهذا الرجل . .

 مذهولان بلقطة اللبوة التي تغرز مخالبها في ظبي، وكانا يجليان على أريكة تتّسع لشخصين، متموضعة أمام التلفاز مباشرة، وقد سطع وهج التلفاز على وجهيهما. قال فيغنير حين بدأت اللبوة بتمزيق الظبي إرباً: راللعنة، انظر إلى هذا).
لــم يرغـبـ أرلندور في مقاطعتهمــا، فجلس الثلائة صامتين


 الترتيـب، واسـتطاع أرلنـدور أن يلمح مـن مععده مطبخاً صغيراً،

وتسـاءل إذا كانا يتبادلان الأدوار في طهو الطعام، أو في أعمال المنزل، إذ بدا وكأنه بيت زوجين متحابّين. سـأل فيغنيـر حيـن انتهـت اللبـوة من فريسـتها: (امـاذا كنت

تقول؟؟.
أجابه أرلندور: מأوه، لقد كنت أسأل عن فريمان، هل تملكان

قال فيغنير: اءكاد الرجل أن يحرق المنزل، ولو كنا قد خلدنا إلى النوم حينها، لا أحد كان سـيعرف ما كان يمكن أن يحدث،


كنّا مستيقظين".
قال إيليرت قبل أن يعيد نظره إلى التلفاز: " حدث ذلك في وقت متأخّر من الليل، أعتقد أننا أنقذنا حياتهله. .
شــرح فيغنيـر: ا(اشــمدت رائحـة شـيء يحتـرق، فنظرت من النافذة لأتفاجأ بأعمدة دخان تتصاعد من القبو، هرعنا إلى هناكّ، وحين وصلنا كان اللهب يشتعل خلف الباب، لحسن الحظّ، لـم يكن الحريق قد انتشـر حينها، فاسـتطعنا إخماده. مع أنـان أنَا إيليرت

قال إيليرت: الم يكن شيئاً خطيرأ، ثمّ جررنا هانيبال خارجاً،
فكان يسعل بشدّة، ولكن عدا ذلك لم يلم يصبه أيّ مكروهها. ״هل كان يعرف كيف بدأ الأمر؟؟.

وكأنّ لا علاقة له بالموضوع، ولا أعلم إن كان قد عاد بعد ذلك ذلك"،.
قال إيليرت باقتتاع: "كان غاضباً".
وأكد أخوه: (وثملا أيضاً).
"ولم تتصصلا بالإطفاء؟؟ اري

 أو بأين أحد من هذا القبيل، قال فقط إنّها حادثة مؤسـفة، وألى ألتى



موجودين حينهاها. "أجل، لاحظنا ذلك".

وهكذا بدأ الحريق".

كومة القمامة والكرتون، لذا بدا هذا تغسيراً معقولاًا

قال إيليرت: اوكيف لي أن أعرف؟ كم مرّة أنيا أخبرتك بأنهّ لم يسبق لي أن دخلت إلى هناك، فلم أكن أعرف الرجلال،

أضـاف فيغنيـر: (و لا أنـا أيضاًا).تى إلى هناك، لكنهُ لم يتصل
„هل خطر لكما أنَّ أحداً ما قد أشـعل الحريق عمداً لإيذاء
هانيبال؟؟.
قــال إيليـرت وقــد أصبــح متيقَّاً بعد انتهـاء برنامج الطبيعة واقتـراب عـرض أيرونسـايد: إإن كان ذلـك صحيحاًا، فلن يكون عليه سوى عبور الباب ولن يواجه أين صعوبةها.
 قال إيليرت: اليس لديّ فكرة، بحسـب علمي لم يأت أحد

لزيارتهه).
بـــأ إعــلان مفروشـات مشـهـور علـى شاشــة التلفــاز جاذباً

 تبعه صوت رفيع: (لا، إنّه فورميكا"، بعدها فُتحت أبواب خر خز ائن: "هل هو خشب حقيقي؟؟1، (الا، إنه فورميكاها،. قــلا أرلنـدور معارضاً: الككن هانيبال كان يخشـــى الحر ائقن،
 أنهَ قد يشعل شمعة حتّى، فما بالك بإيقاعها، سواء أكان ثملاً أو صاحياً،.
قال فيغنير من دون تركيز: (أوه؟).
قال إيليرت مشيراً إلى التلفاز: (القد بدأل) .
وأولى الأخوان كلّ تركيزهما إلى البرنامج.
(إذاً لم تكونا على خلاف مع هانيبال؟ه.
(حول ماذا؟".
("حول أيّ شيء كان يفعله، أو كتتما تفعلانه مثلاًاً،



 أن يحسـب خطاه بحذر، فلم يكن يعرف كيف يتصرّف في هذ رئ المواقـف، فهـو لا يملـك أنّة خبرة في عمل المحقِّقين، ولم يكن بالنسبة إلى الأخوين سوى شخص مزعج يعگّر أمسيتهما. أخيراً قال: (اسمعت أنهّ كان يلومكما على الحريق). قال إيليرت: (هذه كذبة).
وأخاف أخوه: (محض هر اءء).
(اوسمعت أنهن أمسك شيئأ عليكما كان...)."
قال إيليرت: (ما الذي تقصده؟ لم يمسـك علينا أيَ شـيء؛
 يخدعك حتماً يا صديقي". "إذاً أنتما تنفيان الأمر؟).
أجــاب إيليـرت: „إنــه كالام فارغ، أرجو ألآلا تكون تتجوّل في
الأرجاء وتنشر هر اءء كهذاه.

وقف أرلندور: nلا، أبداً، حسناً إذاً، لا يجدر بي ألخأ أخذ المزيد
من وقتكما، شكرأ لكما وأعتذر عن الإزعاج".

قــال فيغنيـر: رلا مشـكلة، ونعتــنر عـن عــدم تمڭْنــا مـن
مساعدتك".
أشار أرلندور إلى التلفاز بعد أن انتهت شارة البرنامج وظهر


يعرف البرنامج كونه لم يكن يمتلك تلفازاً.
أجاب فيغنير بجذّية: اأجل، إنّه يعيقه حقّاً).
لــم ير افقــاه إلـى البـاب حيـن خرج، وبقيــا متســمّرين على أريكتهما، وعاد أرلندور مشــياً إلى منزله مسـتمتعاً بنســيم المساء إلـي
 المسلسلات الأميركية أكثر من نقاش في حادثة غامضهة حصلت الـي


## 15

كان أرلندور نائماً بعمق حين بدأ هاتفه بالرنين بصوت حاذ
 ليردّ على المتَصل، فكان الرجل على الحى الخطّ يبدو ثائراً.
 "أجل، هذا أناها.
(أنهيت للتوّ مكالمة مع أختي ريبيكا، وأخبرتني عن محادثتكما
وعن الذي قلته عنّي، وأردت إخباركُ بأنَ ذلك شنيع! أن تلمّحَ... أن تلمّح إلى أنني قد أؤذي أخي هانيبال، ذلك ضرب من الجنون،
 بحقّك، فكيف تجرؤ على التفوّه بهذا الكالام؟ كيف تجرؤ؟!)،.
استنتج أرلندور أنه أخخو هانيبال.

تابع الرجل بانفعال: الن أسمح لك بالتد
 اعترض أرلندور: (الكنّني لا أعتقد أنني نشُرت أيّ شائعات). ("حقَأ؟ إلآ أنّ الأمر بدا حتماً كذلك بالنسبة إلي").
"اكلْ مـا ناقشَته مــع ريبيكا كان بسـرّية تامّـة، الأمر هو أنتني كنـت أعــرف أخـاك قليلاً وأرغب فـي معرفة كيف انتهى به الأمر إلى الغرق بهذه الطريقة".

قال الرجل: :اأنت تتدخّل في قضية عائلية مؤلمة، ولا علاقة لـك بهـا بأيّ شــكل من الأشـكاله وأريـــك أن تـوقّف عن ذلك
 مع الحادثة، سأشتكيك إلى المسؤولين إن لم تـو قَف عن التد في القضيّة!). قـال أرلــدور: (افـي الواقـع، كانــت ريبيـكا جاهـزة لتقديم

المساعدة|.
("ما الذي تقصده؟".
"اخضنا حواراً مطو لاً، وكان - كما أكَدتُ لك- بسرّية تامة،
و لا أعلم ما الذي أخبرتك به، ولكن إن كنت تظنَ أنْ تعاملي معها لــم يكـن محترمـاً، فأنـا أعتذر عن ذلك، وأرغـبـ حقاً في لقائك وـك ومناقشة الحادثة معك وجهاً لو جه، إن كنت مهتمّاً بذلك"، . (القائي؟ هذا غير ممكن! يمكنك أن تتركني وأختي وشأننا، فهذا الأمر لا يعنيك أبداً، وأكرّر، لا يعنيك!".
|(كان هانيبال...)..
وقبـل أن يتمكّـن أرلنـدور مـن إنهـاء جملتـه، أنهـى الرجل
المكالمة.
كان أرلندور هادئأ في تلك الليلة أكثر من العادة، فقد كانوا في إحدى دوريات تنظيم السـير، وقد خلت ورديتهم من أيتّ أحداث مهمّة عدا اعتقال رجل للشــك في أنه تخطّى السـرعة المسمو حة،
 إلى عمله، وقد اذّعى أنْ الرجل كانت تنبعث منه رائحة المشروب

وأنّه تناول حفنة من حلوى المنتول للتخلَّص منها عندما كانا بانتظار الشــرطة، فاستشـاط ســائق الدر اجــة غضباً، ولـم يكــن أحد ليلومه
 فأوصلوه إلى المستوصف قبل أخذ الرجل إلى إجراء فحصى دم، وقد أمضى الطريق وهو يحتجّ ويصرخ مسـتنكراً تصرّفهم واصفاً
 وأنّه سيشتكيهم إلى رؤساهم ويطردهم من عملهم. لــم تعــد هكــنا تهديـدات جديــدة بالنسـبة إليهـم، فلـمـم يعر أرلنـدور أيت اهتمـام لاحتجاجاتــهـ، فقد كان مشــتّت الذهن طوال الـ الوقت وهو يفكّر في هانيبال والمكالمة الهاتِاتفية الواردة من أخيهـه ســأله مارتـن بعــد أن قدّمـوا تقاريرهم وعادوا إلـى التجـوّل حـول لاغافيغـور فـي سـيّارة الشـرطة: اهل أنت على مــا يرام يا أرلندور؟؟!.
أجابه من دون تركيز: (طبعاً). قال غاردر وهو يقود: (أنت هادئ جلاًا).
 لكنْهما لم يضغطا عليه، ثمّ لمحوا متشرّداً خلال تجو الهمْ حول بوسشوستراتي، وعرف أرلندور على الفور أنّه بيرغموندور، فكان



على المعلومات.
سأل مارتن: (هل نطمئنّ عليه؟".

قـال أرلنـدور: (اســأذهب أنا، فأنـا أعرفه، ويمكنكـــا القيام بجولة حول الحيّ في هذا الوقت). توقّف غــاردر ليترجّل أرلندور من السـيّارة؛ ثم انطلق على

 إليه بعض الوقت، وهو يحدّق إليه بعينين مغبشتين، مستغرباً بلا
 يتأمنل زيّه الرسمي متفحّصاً إيّاه من رأسه إلى أخمصص قدميه، حتّى استوعب الأمر في النهاية.
قال متمتماً بصوت ثقيل وغير مفهوم: ا(أنت لم تكن... أنت
شرطيّ لعين؟!.
"أخشى ذلك".
"الكنّك ابتعت .. الميث من أجلي".
"أجله.
"(ما هذا...بحقّ الجحيمه، لماذا لم تخبرني بطبيعة عملك؟؟.

$$
\begin{aligned}
& \text { "ولم علي إخبارك؟ هل أنت بـخير؟". } \\
& \text { "أنا... بخير. لا تقلق. ..بشأني". }
\end{aligned}
$$

كان ثملاً جدَّاً، وقد حفظ توازنه لأنّه كان مستنداً إلى الجدار، كما برزت على وجهه ندبة جديدة، وعلى الأرجح أنّها تعود إلى تعثّره وسقوطه على الأرض، كما انبعثّت منه رائحة كريهة.
 الشُرطة؟ لا يمكنك البقاء هنا طوال الليل").

الا، أنـا ذاهـب.. ذاهـب.. لرؤية حبيبتي ثوري، فلا تقلق.
بشأني".
"ثوري؟؟).
(امرأة.... رائعة، حبيبتي.. هي...1،، فلم يفهم كلمة من حديثه
المتعثّر.
"أين تعيشّ؟؟.
|أتعلم.... في.. أتمانسيغور ..أت. .أتمانسيغ......




 من إحدى المدمنات التي كانت تقضي مدّة عقوبتها في السجن.

 (ثوري صادقة، ثوري امرأة صادقة ورائعةه. .
 أنها سترغب في لقائك وأنت في هذه الحالة؟^. (حالة؟... أيز حالة؟).
عاد مارتن وغاردر بعد أن أنهيا جولتهما، لكنّه أشار إليهما أن يمنحاه دقيقة إضافية، فتقدَّمت سـيـّارة الثــر طة علّة أمتار قبل أن تقف مجدّداً.

اقتـرح أرلنـدور: :ربمــا عليك أن تؤجــل زيارتك إلى صباح الغد، أين تعيش الآن؟؟ب. (أين..؟؟. (سأوصلك إلى المنزل؟ه. رأنا...سأرى ثوري.بابـ
"ربما عليك أن تزور ها في وي وت آخرا. رإذا تابعت.. مع هانيبال.. فهذا يكفيني". (هانيبال؟).
"أجل").
(ماذا عنه؟ هل كان هو وثوري يعرفان بعضهما؟؟).
("طبعاً..). .
"كيف؟"
(أنا... أنا....).
حينها كان قد فقد القدرة على الكلام من شدّة ثُمالته. (ههل كانا على علاقة؟".

انزلــق بيرغهونــدور ببـطء علـى الجــدار حتّى جلـس على الرصيـف مجــدّداً واضعاً إحدى قدميه تحته، فأشـــار أرلندور إلى زميليه، واقتربت السـيّارة منهما في الحال، ثم انطلقوا إلى مركز الشـرطة مصطحبيـن معهـم بيرغموندور ليقضـي ليلته هناكـ، فلم يُبـــِ أيّ اعتـراضر عندما وضعــوه في المقعد الخلفي، وقد حـد حاول

غارقاً في النوم.

## 16

لــم يكـن ملجأ أمتمانسـتيغور يختلف عـن باقي المنازل في
 اللواتي يعانين من مشـاكل الإدمان ولا يملكن مكاناً آخر يذهبن
 والحرص على النظافة، ولكن عدا ذلك كان للنساء حرّية التصرّف داخل المكان. وعندما زار أرلندور المكان، كان يحتوي على أكثر مـن ثُمانـي قاطنات يحصلن علـى الطعام والمأوى والحماية من مخاطر الحياة في الشوارع. وكنْ جميعهنّ مدمنات كحول، وقد
 الحِمى، إلّا أنّ بعضهنْ يحاربن الإدمان منذ سنوات. وفـي اليـوم التالـي نوى أرلندور أن يســأل بيرغموندور أكـئر

 أمتمانسـتيغور، فسـارعلى مهل في الطقس الصيفيّ المنعش، وما وما إن وصـل حتّى تكلّم قليلاً مـع الناظرة التي كانت تعرف ثوري،
 هـذا المـكان، ولكنّهـا الآن تجاوزت مر حلــة الإدمان، ومع ذلك فهي تأتي أحياناً لتشارك المدمنات تجربتها و خبرتها خصوصاً مع

الفتيات اليافعات. و كانت قد خرجت قبل وصوله، ولكنّها ستعود

 بعد سـاعة عاد إلى الملجأ مجلّداً، فعرف أنّ ثوري لم تم تعد بعد، لذا انتظرها في غرفة الجلوس الواسعة، حيث كانت ثلاث نسـاء مـن أعمـارٍ مختلفـة يلعبن اللودو بهــدوء، فرحـر البّن به عندما دخـل إلـى الغرفــة، ولكن بعد ذلك تجاهلنـه، و كان آخر مـا أراده أن يتنصّـت عليهـنّ، ولكـن علـى الرغــم مـن أنْ أصواتهنّ كانت خافتة وأقرب إلى الهمس فقد ســمع حديثهنّ الدائر حول أنواع الدشروبات.
(إذا كنت تريدين الأنواع الصناعية فعليك أن تعرفي حلّاقاً". („لكنّها مقرفة جدّاً، اللعنة على مقوّيات الشعر البرتغاليةها). "(ولكنّتـي أرى أنْ خلاصـة الهـال هي الأسـوأ، فلا أسـتطيع اللا ابتلاعها إلاّل بصعوبة).
"ادعيني أخبرك بإنّه من السهل إدخالها إلى الحانات، فيمكنك وضعها داخل ملابسـك الداخلية، بحيث لا يتمڭْن الحرّاس من التفتيت داخلها!.
ألقـت راميـة النـرد نظـرة خاطفة إلـى أرلندور، ثــم حرّكت
بيدقها.
فأشارت إحداهنّ إلى صديقتيها، وقالت: „لا يمكنتي الجزمه لكنّي أعتقد أنّ رغبتي في احتساء الشر اب لم تعد بالشدّة نفسها)، . كانت أكبرهنّ سنًا، ربما في الخمسينات، وركانت آن امر أة ممتلئة

الجسد ذات ملامح خشنة وشعر رمادي، وفم كبير . والثانية وهي

 بحسب تقدير أرلندور في الأربعينات، على الرغم من أنّها كانت
 تغوران إلى الداخل، وقد صبغت شعرها بلون باهت.
 عليكنْ أن ترغبن فعلاً في الإقلاع عن احتساء الِيا الكحول، وإلآلا فلن
 إن كتنّ ستعدن إلى شُرب الكحول باستمرارا". قالت الصغرى: (إنْ فحص الكحـوليات يفيد أحياناًا). |(فحص الكحوليات ما هو إلآل ركيزة..). عندها ظهرت امر أة عند المدخل. قالت لأرلندور: (ههل كنت تبحث عنّي؟). "هل أنت ثوري؟". (أجل، هذه أنا، ومن أنت؟؟".


سألته ثوري: (ماذا تريد؟).نا إليه
(ايتعلّق الأمر بأحد كنت أعرفه، كما كنت تعرفينه أيضا أيضاً). قالت المرأة ذات الفكّ الغائر: أأليس صغيراً قليلاً بالنسـبـة إليك يا ثوري؟٪.

وانفجرت النساء الثلالث بالضححك حتّى إنّ أكبرهنّ تعرّضت لنوبة سعال قوّية، وقد حاولت جاهدة التقاط أنفاسها، ثم ابتسمت المرأة فاقدة الأسنان ابتسامة ساخرة، فتجاهلتهنَ ثوري، وأشارت

إلى أرلندور ليلحق بها.
نــادت الكبـرى: (اتــوري أتركـي بعضهــم لنـا"،)، وعــدن إلـى
الضحك مرّة أخرى.
خرج أرلندور وثوري ووقفا أمام المبنى، ثم أخرجت علبة سجائر، وأشعلت إحداها، وأخذت منها مججّة قائلة بصوت أجشّ: ايا لهنّ من وغدات غبيات، هنّ فقط يغرن منَّي لأنّي أظلّ واعية بعد أن اسـتطعت قضاء أربعة أشــهر من دون احتســاء الكحول، وهنّ يحسدنني على امتلاكك الإرادة لتحرير نفسي من هذا الوضع المزري".
كانــت تـوري امـرأة قصيـرة القامـة ونـحيلة، وتلبـس معطفاً رثّاً وبنطال جينز، وقد امتلأ وجهها الشــاحب ببقع بنّية شـوّهت ملامحهه، وقد توقّع أرلندور أنّها في أوائل الخمسـيـنات، وكانـانت عيناها تتحرّكان دائماً بخوف وحذر وحر في الأرجاء.


أعتقد أنّك كنت على علاقة وطيدة بهه). حذّقت إليه ثوري متفاجئة: (هانيبال؟).
"أجل". .
"(ماذا عنه؟).
"هل كنت تعرفينه جيّداً؟".

أبابــت بحــذر: : إلــى حـــّ ما، لماذا تســأل عنـه؟ أتعرف أنه
(أجــل، أعلـم ذلك وأنا على دراية بالحادثة، لكنتني أتسـاءل إن كان في مقدورك أن تساعديني قليلاًأ، (أَحول كيفية موته؟ لقد غرق).

 بعض المتشرّدين، وعندما سمعت الخبر، أدر كت أنّ دير دور هانيبال قد حان، ولكن في ذلك الوقت... كنت في حالة سـئئة، لذا كلَ ذكرياتي مشوّشةا،
رأكنت تعلمين أنّه كان ينام بجوار خطّ الأنابيب؟؟،

 ومشــاركتي السـكن في منزلي المتواضع، إذ كان وضعيا ونيا حينها
 خطّ الأنابيب، والشُعور بالبرد كلّ ليلة، رغم أنهّ لم يعترف بذلك

مباشرة).
("حسناً، هل وافق في النهاية؟".

 أقوم بها، وبعدها سمعت خبر مبر موتها).

(الأمـور التـي كنـت أقـوم بهـا للحصـول علـى الشـراب
والمخخّرات).
(أمور..؟؟).
صرخــت تــوري بغضهب: ا(أصــغ إليَّ جيّدأ، لقـد كنت أبيع جســي هل فهمت الآن؟ وليس بشـيء غريب أن تنتقدني، لذا هيا انتقدني إن كنت ترغب في ذلك، فأنا لا أهتمّ بالأمر". قال أرلندور: ॥أنا لا أنتقدك". (هذا ما تظنّه).
"(هل كنتما قريبين من بعضكما؟؟".
("في السابق، اعتدنا أن نثمل معاً، ولكنّني أقلعت عن شرب الكحول بعد ذلك، وأدرت ظهري لتلك الحياة التعيسة، فهذا ما عليك فعله إن رغبت في أن تعطيك الحياة فرصة ثانية. ولم أزَه بعدها سـوى بضع مرّات، وكنّا نلتقي أحياناً عندما كنت أضعف

 "هل عشتما معأ؟".
(أجلى، فقد تشـار كنا غرفة قذرة في سـكيبهولت لسنة كاملة،


برفقته، وقد كان...".
 جيّـداً، رغـم أنــه أحياناً قد يكون غريباً، وممْــلاً ومتقلّب المزاج،

إلَا أنهّ كان متفهّماً ويملك قلباً طيبَاً، فلم يعاملني يوماً بدونيةه. نفئت سحابة من الدخان من فمها وقالت: القد كان صـديان عزيزاً بالنسبة إليّ، وما حدث له كان مروّعاًا".

 مثلا؟!. (راعتاد هانيبال أن يقحم نفسه في شُجارات كبيرة أحياناً، فقد كان يفقد أعصابه ويتشـاجر مع الناس لأتفه الأسـباب، لكنتي لا الِا أستطيع التفكير في أين أحد يرغب في إيذائهه).

 أستطاع مجابهتهـم عندمـا كان بكامل قوّته، وفـي النهاية لم يعد ندَاً لأحده. (رحسـناً، ألا تسـتطيعين تذكّـر أيّ شـخص كان خائــاً منـه أو..؟؟.
أبابـت ثـوري بسـرعة: (الم يكن خائفاً مـن أحد، ولم يكره
أحداً أيضاً، عدا الأخوين على ما يبدور).

 المكان، ولكنّهما هما من أشعلاه للتخلّص منه، ولم يصدّقه مالك الّك المنزل، فانتهى به الأمر إلى الإقامة بجوار أنابيب الماء الماء الساخن". (هل تواصل هانيبال معهما بعد ذلك؟؟.

الا أعلـم، لكنــه لـم يتكلـم عنهما بالخير أبــداً، فقد دعاهما
بالمجرمين").
"هل تعلمين ما كان يقصد من ذلك؟".



إلى الداخل".
"أجل بالطبع، شكراً لمساعدتك".
 لأجمع أغراضه عند خطّ الأنابيب بعد عدّة أيّام من عثور رألما رجال

 "بالطبع لاir.



 كلّها الآن).


 (قرط؟؟).

(اعثرت على قرط في المكان الذي كان ينام فيه؟). (أجل؟؟. „أي نوع من الأقراط؟؟.
 حقــأ، ولا بــدّ أن هانيبـال قــد عثـر عليـه في مكان وـان مـا، ثم أخـاعه تحت الأنابيب".

## 17

كان قد مرّ النصف الأوّل من شـهر تموز، والصيف قد بلغ أشــّه، لكنْ الليالي بقيت منعشـة، ودفع الجوّ الجميل الكثير من النــاس إلـى قضاء الوقت في الخارج، فكانت الحانات مزدحمة، وعنـد انتهـاء دوام العمـل كان الجميــع يندفعـون إلى الشـوارع، ويسـتمتعون بالتجـوال في الأمسـيات المنعشـة، حيــث يكملون السهر في حي أوستورفولور أو في حديقة هلجومسكالاغاردور بجانـب البحيـرة. وكانت الزجاجـات تنفتح ويتشــاركها الجميع، ويعلو الصر اخخ في الأزقَّة حين تمرّ فتاة حسناء. و في الوقت نفسه،

 متباينة من الثمالة مفتعلين الشجارات بححثاً عن أشخاصي يدينون
 السجن، ولكنّ الأمر كان يتطلّب ثالاثة شر طيين على الأقلّ حتّى يسيطروا عليهـم. كما كانت حالات الاقتحام شائعة جدّاً، فقد كان السـار قون يسـتغلّون عطلة الأسبوع تلك لينهبوا المنازل الفارغة، وكان الأمـر منوطـاً بالجيـران الذين لم يغـادروا منازلهـم للإبلاغ عن تلك السرقات.
وفي عطلة نهاية الأسـبوع تلك، انشـغل أرلندور في العمل،

وشـهـد حادثتــن خلالها، ففي ليلـة الجمعة، لاحظ أحد الجيران
 منزل مهجور أسفل الوادي، وعندما وصلوا إوا، قاد أرلندور السيّار اليّارة



 المنزل لكنهّم لم يستطيعوا سماع أيَّ حركة في الديّ الداخل. وعندما دخلوا، وجدوا أنفســـم في غرفة جلوس أنيقة حيث كانت الـي امر أة في منتصف العمر ممدّدة على الأريكة باستر خاء، وبيدها زجا زاجة
 بينما تسلّل أرلندور باتَّجاه غرفة النوم الرئيسية، وعندما ونـيا نظر إلى
 مجوهـرات، يهـمّ بإفـراغ محتوياتـه بين يديه، قبـل أن يضعها فيا في جيوب بنطاله.

الذي تفعله؟؟.


 وهو يتفحّص غرفة الجلوس حيث كان غاردر يحرس حبيبته، ثم توجّه مباشرة إلى الباب الأمامي، وفتحه ليصطدم بمارتن، الذي

دفعه بقوّة فوقع على الأرض. عندها وصل أرلندور وساعده في



لم يستطيعوا التعزَف إلى شريكته، التي لا تزال نائمة بعمق،


 لكن توجّب عليه ذلك، فربت على ركبتها محاولا إيقاظها ورا وبا وبعد
 سألت: (اما الذي تفعلونه هنا؟؟). سألها مارتن: (اما الذي نفعله نحن؟ الفـه ماذا عنك؟". "لا، أنا أعني....... قال غاردر: إأخشى أنه عليك أن ترافقينا). استقامت في جلوسها، ثم قالت: מلا.. أعني... ماذا تريدون؟
أين دودي؟^.

تبادلوا نظرات ساخرة، لأن اسم التحبّب هذا لا يلائم مجرماً كالرجل الذي احتجزوه في السيّارة. سأل مارتن محاولاً حبس ضحككته: ا(دودي؟). "ما الذي. .؟ أين هو؟؟.
 السيّارة، ما رأيك في الانضمام إليه؟هر.

وفي النهاية، لم يتمكّنوا من أن يحّّدوا أكانت المر أة لا تزال
 بمالابسهم السوداء الموحّدة، قبل أن تقبّل يد غاردر وتتُكئ عليه
 وأخذت منها رشفة كبيرة ثم مرّرتها إلى غاردر.
„أترغب في القليل؟؟.
"لا، لا بـأس، احتفظي بهـا أنـت، يمكنــك مشـار كتها مـع

تجنْـب أرلنـدور النظر إلـى عيني مارتن، الذي كان يضحك بصمت محاولاً ألْا يصدر أيتّ صوت، في حين انهال دودي على الِي


ساخط: (أئتتها الحقيرة السخِيرةه).
 وطأطأت رأسها، فقد بدت معتادة على تحمّل شذّة غضبهه.

## 18

قرّر أرلندور زيارة الأخوين مجدّداً، فقد أراد أن يستجوبهها

 اسـتجمع أفكاره وهو في طريقه إلى منزل الأخويني القـرط الذهبـي الــــي وجدته نوري في ملجأه هانيبال، وكانت قـن





 يبدأن العمل في الميدان حتّى هذا الصيف، وذيان وذلك ينفي وجودهن في مكان الحادثة السنة الماضية.



 الأنابيب.

أخيراً، سألها أرلندور قبل أن تودّعه وتدخل الملجأ: اكيف

 النوع سهل الانزلاق من الأذن، والنساء يفقدنه طوال الوقت سألها: (إذاً لا يتطلبَ الأمر قوّة لنزعه؟هِ.
اليس بالضرورة، بالطبع يمكن أن يقع خلال شــجار، لكنّه يقع غالبأ من دون سبب"). "هل يمكن للمرأة التي فقدت القرط أن تكون قد تشاجرت مع هانيبال؟؟.
قالت ثوري: מانظر، من المستحيل أن يضرب هانيباليبال سيّدة،













السـياج الأسـود الذي يفصل الأحياء عن الأموات، ويرسل تحية إلى إلبينديكت غروندال.
أصبح في إمكانه سماع صوت الهتافات الصادرة عن من مباراة كـرة القــدم التـي تجري في ملعب ميافيلليـر، فقطع هرينغبراوت
 يكن يوماً من محبّي كرة القدم ولا يعرف أيّاً من الفرق المر المشار المّاركة.
 أحد أصدقائه من المبنى الذي كان يسـيكن فيه إلى مركز تـنـي الدريبه،

 إمكانات واعدة، ولكن لسوء الحظّ لم يكن في إمكانه الاستفادة


 أيّ نوعٍ من الألعاب الرياضية. كانت معرفته بالمدينة التي انتقل إليها عندما كان فيا في الثانية




 يمزَ بالمقبرة، قبل أن يتعمّد الذهاب إلى هناك ليستكشف طرقها

الضيّقة، ويفكٌ رموز الكتابة الموجودة على شـواهد القبور، فلم يكـن يخــاف مـن الأموات ولا من المقبرة، رغم أنّها من المـمكن المـنـي أن تصبح مخيفة في الشتاء عندما تبلدو أغصان الأشجار متشابكة الْابك في الظلام، لكن عدا ذلك كانت أرواح الموتى الراقدة تبعث في نفسه الهدوء والسلام. بعد ميافيللير وعبر سودور رغاتا كانت تطلّ منشأة أرنارناجنين الحديئة، التي حوت على مخطوطات آيسلندا العائدة إلى العصور

 وقد تفاجأ حين رأى أنَّ المـجلّد الذي يحوي عـي على تلـي تلك الجواهر


الحجم.
اسـتقله الأخـوان بجفـاء، وسـمحا له بالدخـول حتّى البهو فقط، فلم يرغب أرلندور في البقاء أكثر من اللازم، فدخل مباشير الاشرة
 بالذي قاله في المرّة السابقة عن الشائعة المنتشرة بأنههما من افتعلا الحريق ليتخلّصا من هانيبال.
ســأل فيغنير: الما هذه الئـائعة التي تستـمرّ في تكرارهاهـ؟ هل أنت من ينشرها في الأرجاء؟هر.
أجــاب أرلنـدور من دون اكتـرات: اركان هانيبال مقتنعاً بها، فقد أخبر كلَ أصدقائه بذلك". قــل إليـرت ناظرأ إلى أخيه: ا(حســناً، لســنا نحـن من افتعل

الحريق، هل هذا ما قاله ذلك المتشرّد العجوز؟؟.
(هل كنتما تريدان إخراجه من القبو؟".

تبادل الأخوان النظرات لبرهة، فلم يكن برنامجهما المغضّل قد بدأ، وكان التلفاز في غرفة الجلوس صامتاً من دون أيّ صورة أو صوت.
قـال فيغنيـر: (الــم يكـن ذلك من شــأننا، ولم يكــن لنا علاقة
بالحريق أيضاً، فقد بدأه ذلك المتشرّد بنفسه ونحن أطفأناه، حتى
أنه لم يشكرنا".
قال أرلندور: الككنّه كان يخاف من الحر ائق، ولـم يكن يتجرّأ
على إشعال شمعة هناك، وأنتما قلتما إنّكما و جدتما عقا قرب الباب حيث بدأ الحريق، ولا أعتقد أنّه كان الفاعل". ردّ فيغنير: اللم تكن الشدعة لنا أيضاً، هل سألت فريمان إن

كان هو من فعلها؟؟!.
"(فريمان؟".
("ربما كان لديه أسبابه الخاصّة لـحرق المكان).
"(مثل ماذا؟).
("مشّل احتيالاتٍ للحصول على مال التأمين".
(احتيالات تأمين؟؟.
(اكان دوماً يحاول الحصول على المزيد المن من المال من ذلك
المكان، أليس كذلك؟!.
(أتعتقد أنّ فريمان..؟؟".
أجاب فيغنير: "الا أعلم، لم لا تسأله؟ لكنتّا متأكْدان من أنّنا

لسنا الفاعلين، فنحن من أطفأ الحريق بحقّ السماء!!.




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

t.me/t_pdf

أجاب إيليرت: (الاها.
وأكدّ فيغنير: (أبداًا).


قال إيليرت: اربما رأيت اسمه في الصحيفة، ألم يكن ذلك العجوز ثملاً كالعادة؟^.
"هل كتما في ريكيافيك في ذلك الوقت؟؟". (وما علاقتك بذلك بحقة السماء؟؟). „أكتتما تعرفان أين كان ينام؟؟. "لا")
ســأل فيغنير: الماذاذا تســأل كلَ هذه الأسـئلة الغبية؟ من غير

 كان يعرف عنكما شيئاً لا ترغبان في أن يعرفه؟؟ ها
قال فيغنير: (اما الذي تعنيه؟ هـئ هل تشير إلى أنّنا من قتله؟؟). تبعه إيليرت قائلاً: النحن؟ كيف توصّلت إلى هذا الاستنتاج بحقّ السماء؟!.
التقت عينا الأخوين مزَة ثانية قبل أن يسألهما أرلندور: دألم

تكونا تبيعان المشروبات الكحولية التي تصنعانها بنفسيكما؟ ألا تهزبّبان بضاعة ممنوعة؟!.
تفخـص أرلنـدور بعينيـهـ كلّ واحــد منهمـا بــدوره منتظراً ردّ
فعلهـــا، ولــم يحتــج إلى أن ينتظر طويلاً فسـرع عان ما عالا صوت فيغنير صارخاً: اسا كلّ هذا الهراء؟؟).
 وجهك في هذا المكان مجدّداًّ، ثم دفع أرلندور خارجاً وأغلق الباب خلفه.

## 19

استيقظ أرلندور قبل منتصف النهار بقليل على صوت رنين الهاتف الذي أصبح يرنّ كثيراً في الفترة الماضية بـخلاف العادة،
فنهض من سريره ليجيب على المكالمة.

رفع صوته قليلاً، وقال: "هل هكذا أفضل
"نهاية عطلة الأسبوع").
"أجل، فقد كلّفوني بالمناوبات الليلية لاّسابيع عدّة"). "هل كنت تعمل في الليلة الماضية؟".
"أجل)" .
"هل حدث شيء مشير ل(هتمام؟").
 كالمعتاد، ولا شيء مميّز").
"الا أعتقـد أنْ في اسـتطاعتي تحمـل العمل ليـلاً مثلك، ألا

اعتـرف أرلنـدور: ايمـكـن للأمـر أن يكــون مرهقاً في بعض
الأحيان، لكنه ليس بذلك السوء".
صمتـت هالـدورا قليلاً قبل أن تقول: شأنا لا أســمع صـوتك
إلآ نادرأ".
"(لقد كنت مشغولا"ا".
(أنـا دائمـأ مـن يتّصـل، ويـجعلنـي ذلـك أشـعر ... و كأنتـي

> أزعجك".
(هذا هراء").
"ربما أنت ترغب في إنهاء العلاقة".
أجاب أرلندور: اأنا...أوه، أرجوك، أنت لا ألا تزعجينني أبداً،
الأمر فتط أنني كنت أعمل كثيراً مؤخّرأه. .

سـاد صمـتٌ مُطبِّ، ولم يعد يعرف أيتّ منهما ما عليه قوله،

(مرحبا؟".

أجابــت هالــدورا: اظنتــت أنـهـ فـي إمكانـــا أن نلتقي ونقوم بنشاط ممتع، فأنا متفرّغة بعد الظهر"،
قال أرلندور وهو يحكت رأسه: " حسناُ، رائع، أنا موافق" ". "هل تريد الذهاب لحضور فيلم أو..؟؟".
قاطعها قائلا: "أو يمكن أن نذهب إلى المدينة، أو ربما إلى
مقهيُ ما؟i!.
(الجـو جميـل اليـوم، مـا رأيك فـي أن نذهب للتنـزّه ونبتاع

المثلّجات، ثم نقرّر ما سنفعله بعدها؟ه. (احسناً، يبدو ذلك جيّدأ)،

 القهـوة. كانـت هالــدورا محقةّ، فهي التي كانـتـت تتصصل بأرلندور
 استمرار علاقتهما، أمنا هو فيندر أن يتّصل بها. وكا وكان هناك الك الكثير من الأمور التي تجذبه إليها، كابتسامتها وهي تتكلّم عن الأشياء التياء التي تحبّها، واهتمامها به عندما يمار سان الحبّا الحبّ، وحتّى الإعجاب

 جديدة، وكسـر الرتابة والروتين، ومن يدري ربما كانت هالدا ولدورا
 لقـد تذكّـر أرلندور أنه كان يخطّط للاتصال بريبيكا بعد أن أن

 لكن ذلك لم يحصل حتّى الآن. ردّت ريبيـكا علـى المكالمـة الهاتفية بعد ثالث رنّ رنّة، وتبادلا التحيـات بشـكل موجـز قبـل أن يدخـلـ أرلنــدور فـي الموضوع مباشرة.
(هل زرت خطّ الأنابيب حيث كان ينام هانيبال؟". رأتعني عندما كان على قيد الحياة؟ه،.

$$
\begin{aligned}
& \text { |أو حتّى بعد مماتهه. } \\
& \text { (الا، أبداً). }
\end{aligned}
$$

"هل ترك أي" أغراض شخصية؟ هل أعطوك أيناً من ممتلكاته؟". "الا، لا شـيء عــدا بضـع بطّانيات وكتـب، إضافة إلى حقيبة رئــة، حافـظ عليها رجال الشـرطة خوفاً من سـرقتها، وكأنٍ أحداً سيسرق أشياء لا قيمة لها، ولكن لمَ تسأل؟؟".
(القــد تكلْمـت مـع صديقة هانيبال التي اعتاد أن يثمل معها،
وقالـت لـي إنّهـا ذهبـت إلى هناك بعد أن مات مباشـرة، وعثرت
على قرط ذهبي كبير حيث كان ينام").
(افكّرت في أنّك ربما تعرفين شيئاً عن الأمر، فأنا لم أَر القرط بنغسي، ولكنّه مع تلك المر أة، وبحسب ما وصفته يبدو أنه قطعة

من مجوهرات ثمينة، لذا....). (ظننت أنه ملكي؟).
(الن يضرّ السؤال". (الكنّني لم أذهب إلى هناك ألبداً). (هل تعرفين أحداً قد يكون زار المكان؟ه. (الا، لا يمكنني التفكير في أيت امرأة قد تكون زار الـوارت هانيبال في ذلك المكان البشع، في الواقع أنا لا أعرف أحلاً من معارف هانيبال من السنوات الماضية، وأخشى أنتي لن أستطيع مساعدتك في هذا الأمر، ولكنتني أؤكَد لك أنْ القرط ليس ملكي".

قال أرلندور: لربما لايجدر بي البحث كثيراً في الموضوع،
 للأمر علاقة بهانيبال أصلاك، ورغبت فقط في أن أتحقَّى". رأتساءل إن كان....... .

رالا، لا شـيء... لسـت خبيرة في المجوهرات، لكن بعض

 كهذه من هانيبال). قـال أرلنـدور: "هــذا ما أعتقدتـهـ أيضاً، ســأُعلمك إن رأيت

القرط على كلّ حاله.
(أجل، من فضلك، فأنا أرغب حقَاً في رؤيتهه).



 وظلّ يسـتذكر مكالمته مع ريبيكا أيضاً، فقد كان هناك اكُ شـئ فيء في

 بواجهة المتجر التي أمامه، فتوقف أمام متجر المجوهر ألمات وتات وأمّل
 والأنواع من الساعات إلى الخواتم الذهبية والفضّية، التي رُصّع

بعضها بأحجـارٍ ثمينـة كالألماس، إضافة إلى الأسـاور والعقود

 صنـدوق صغيـر يحتـوي علـى قرطين جميليـيـن، وحينها أديا أدرك كا ما الذي كان يؤر قه منذ حديثه مع ريبيكا. يمكنك أن تسمع صوت ختشختُتها على بعد ميل . همـس أرلندور أمام واجهة الزجاج: ارمفتونة بالمجوهرات،

لا، لا يمكن".
حدّق إلى القرطين خلف الواجهة، وعلّق قائلاً: رلا يمكن، أليس كذلك؟؟.
فقـد تذكّـر فجـأة في أثنــاء وقوفه أمام تلك الواجهــة البرَاقة تفاصيل حادثة المر أة التي اختفت وهي في في طريقها إلى المنزل في ثورسكافي، فقد كانت مهووسة بالمجوهراتي، وتحبّ وتحبّ أن ترتدي كل أنواعها، من خواتم وأساور وعقود وأقراطـيا ...
 العلاقة التي تربط هانيبال باختفائها.

## 20

كانت الرابعة من بعل منتصف الليل من يوم الجمعة، عندما وصلوا قبل سيّارة الإسعاف إلى موقع حادث السيّارات الضخم في سـكو لاغاتا، وكانت اللسـماء تمطر، ولم يكن قـد بدأ الز الـحام
 يحــث تلــك الليلة، ولكنّه كان أكثر ها خطور وة. فقد أوقع ســائق سـيّارة جيب عقب سـيجارة مشـتعلاً على مقعده، وفقد السـيطرة على المقود وهو يحاول رميه على الأرضى ما أذّى إلى انحراف السـيّارة إلـى الاتجـاه المعاكس مـن الطريق واصطدامها بسـيّارة
 فالمـرأة كانـت عالقـة خلفـ مقود السـيارة مغميً عليهـا، وابنتها تتألّم على المقعد إلى جانبها، أمّا سائق الجيب فقد كان مان مذهو لاً ومرتبكاً من هول الحادث، وقد غطّت الدماء وجهه نتيجة جرح

 تظنّ أنهّما ستكونان على ما يرام؟! .
(إنّ سيّارات الإسعاف في طريتها إلى هناه. (احاولت أن أتفاداهما ولكن كان الأوان قد فات، فاصطدمت بهمـا، وبعدهـا حاولت فتح البـاب لكنّه كان مغلقاً بإحكام وهمان الـانـا

عالقتان في الداخل، عليكم بمساعدتهما في الخروج".







 يجرؤ مارتن على تحريكها، لكنّه طمأنهما بأنّ فريق المساعديا فيا في





الفتاة يد أمّها.
سمعوا صوت سيّارة الإسعاف وهي تقترب، لقد وصل فريق الإنقاذ بسرعة لتحرير الأمّ وابنتها من الحطامر ونيا وفي ذلك الوقت


 تحديد ماركات السيارات التي كانت موجودة ونير وفت الحادثة ونة، ثم راقب عناصر فريق الإنقاذ وهم يحرّرون الأم وابنتها وينتلونهما

على حمّالتين إلى سيّارة الإسعاف، التي انطلقت مسرعة بأضو ائها


 فيه، فعاد أرلندور وزميلاه إلى سيارة الشرطة وألى وأكملوا ور ديتّهمم. بعد ذلك، ألقوا القبض على رجلين للاشتتباه بقيادتهما تحت ألـي



 واحداً تلو الآخر بدقَة متناهية قبل تقديمها إلى المسـؤولين، ولا

يجب إممال أيّ معلومات، فالدقة ضرورية في عما عملهم.
 حصولهما على إجازة هذا الصيف، لكن أرلندور لم يُعر حديثهـها اهتماماً.

قال غاردر: "ربما بعد الاحتفالية السنوية في ثينغفيلير". سأل مارتن: (أعتقد أنّه سيتوجّب علينا التواجد حيند حينها، أليس

كذلك؟!.
فقــد كانـت التحضيرات جارية على قدم وســاق للعطلة في آخر شهر تموز، حيث يحتفل الآيسلنديون بالسنوية الحادية الدية عشرة بعد المئة لاسـتقلال جزيرتهم، وكان أرلندور ألدور وزميلاه يحضرون العديــد من الاجتماعـات حول زيادة المر اقبة والوقت الإضافي،

فمن المتوقّع أن يحضر الاحتفالية حشد كبير من الناس في ساحة
 والتأتكد من أنّ كلّ شيء يسير بسلاسة. قال غاردر: (إنّه مدهـيّ حقَاً). (1ما هو؟).
رأننّا استطعنا البقاء على هذه الصخرة مئة وإحدى عشرة سنة).




 اتْصل بالثشـرطة من منزله، وقد ارتدى ملابسـه على عجلة فوق ملابس نومه.
 محتمل، ثم هدأ كلّ شيء فجأة قبل وصولكمب". سأله أرلندور: (من يعيش هناك؟؟)
(امجموعة من الشياطين المدمنين، استولوا اعلى الشئى الشقَّ ولم يسبّبوا سوى المتاعب، يشغّلون الموسيقى بأعلى صوت، الما وينى ويرتفع

 الأمر طوال الوقت، ولكن بشُكل خاصن في الليل فيوقظونك من من نومك ويزعجون الأطفال. المستأجران شابّان غبيان، وقد اشتكينا

مراراً وتكرارأ عليهها، وحتّى حاولنا إخبار مالك المنزل لكنّه لا يفعل شيئاً حيال الأمر).




 الرصيـف، فـكاد يتعرض لي، وأخبرني بأني بأن أقفل فمي. ويمكنكم رؤية أعقاب السجائر حول المكان بأكمله. رأخششى أننا لا يمكن أن نساعدك ....... قفزوا متفاجئين عندما بدأت موسيقى روك ان قويّة تصدح من
 يسـتمرّان علـى هـذا المنـوال كلّ الليل، أيمكـن أن تتختيّلوا كيف نستطيع تحمّل ذلك؟!. (هل يعيش أحدٌ آخر هناك عدا الشابَين؟؟".


ويذهبون طوال الوقت، ومن المستحيل أن أعرف"
 لم يصلوا إلى نتيجة، لم يجدوا بديلا بديلاً من اقتحام المكان مبان مباشرة،

 الضوضاء، فقد كان مشغّل الأغاني جديداً وموضو عأُ العلى الطاولة،

تبعه مارتن وغاردر إلى الداخل، ليجلدوا شــابّين مسـترخيين على أريكة مريحة يتشـار كان غليوناً، وقد أحاطت بالثــقُة سـحابة من الدخان الأزرق. كان الشـابّان منتشـيين لدر جة أنّه لم يرفت لهمها جفن عند رؤيتهما لثلاثة شرطيين يدخلون الغرفة.
 وأخيراً لاحظ أحد الشابّين حصول شيء طارئ في وسط الهدوء


رجل، لا تو قف الموسيقى"،
 هذا العنوان، وسيتوجّب علينا أن نطلب منكما إيقاف الموسيقى ليتمڭّن جير انكما من النوم قليلاًاً، قـال صديقـه: المـاذا تزعجنـا؟ اتر كنا وشـأنـا يــا رجل")، لم يحاول أيّ منههما الوقوف، فقد كانا منتشُيين جذّاً، و كانت أعينهما تهيم في عالم آخر ولم يستوعبا ما يحصل. استطاع أرلندور أن يرى على الطاولة أمامهم وسط كل" تلك
 من إحداها عدّة قضمات و كان هناك أيضاً ثلاثة أكياس بِاسِ باستيكية تحتوي على بودرة بيضاء، إضافة إلى ثلاثة غلايين، وعلبة كبريت وقدّاحات، وعدّة زجاجات من الشـراب وعلب سـجائر، وأوعية متختلفة من الحبوب المخخدّرة.
 مخذّرات، لم يسـتطع أرلندور سـوى الاعتقاد أنْ الشـابين غبيان

حقـاً لِلفتــا الانتبـاه إليهمـــا بإصــدار هذا الكمْم مـن الضجيج عند





 غرفة الجلوس مباشرة على غرفة النوم التي كانت أرضيتها مغيّا مرّاة بأكوام من الملابس والقمامة، وتمگَن من رؤية غطاء سرير متّسخ في الظلام، وقد تموضع تحته شيء انـئ ما يدعو للتحقّق منه. توقِع أرلندور أن يكون ذلك الشيء شريكهما الثالث.

 كلاحظ أرلندور أنّ ملابسـها توافق وصف الملابس التي كانت


 عن أنّها من عائلة محترمة، فقد شرح والداها المطلْقان كيف أنّ


 على الحالة التي وصلت إليها.

ربـت أرلنــدور علـى كتـف الفتاة حتى اسـتفاقت، فالتُتّت واستلقت على ظهرها ثم فتحت عينيها، ولم تستطع التعزّف إلى وجهه في الظلام. „ماذا... من أنت؟؟. صاسمي أرلندور1.
 (هل أنت بخير؟؟". "هل أنت... هل أنت شرطي؟؟". "إنٍ أمكك قلقة لاختفائك).
بعدها سمع جلبة آتية من غرفة الجلوس، فقد بدا أنّ الثشابين
استوعبا أخيراً الوضع، فهجما على غاردر .
 تلـك عناويـن الأخبار عبر محطّات الراديو، فأذاع مقدّم البرنامج


 الفتاة ذات الثمانية عشـرة عاماً وهي في طريقها إلى المستـــــى المى، وكانـت تجلـس في المقعد الأمامي وقـتـت الحادث، ولم يُغصح عن اسمها في الوقت الحالي.

التي فُقدت مؤخّراً، وكانت حيّة وبصحّة جيّدة.

## 21

نام أرلندور حتّى ظهر اليوم التالي، ثـم توجّه إلى سكو لاكافي لتناول الطعام، وهو يفكّر بثوري وبالقرط، فشعر بالقلق من إلقـو إلقاء نظـرة عليـه، وكان يفكّـر في طريقة تقنع ثوري بلقاء ريبيكا خار ج
 الشُـمس كبد الســماء، فاسـتغلَ الناس ذلك الجوّ الحارّ لِيتزهّوا في الشــوارع مرتدين ملابســــ الصيفية. نظر أرلندور وهو ينتظر خارج العيادة إلى باكرابريكا على الطرف الآخر من السفعح، حيث تموضع حطام أكوام من البيوت الخشببية، كان قد احتدم الرهان حول إن كان من الأفضل هدمها أو الإبقاء عليها كمعالم تاريخية. علا صوتٌ من خلفه: القُد أتيت)، كانت ريبيكا.
(أجل، مرحباً).
"اكنـت أتسـاءل، هـل ترغب في التنز"ه حـول البحيرة؟ الجوّ
ساحر جدّاً، وقد كنت محبوسة في الداخل طوال اليوم)". تنزّهـا جنوبـاً على طول لايكـجارغاتـا ونـا، وانعطفا عند الزاوية قرب متحف إدنو القديم، حيث رأيا مجموعة أهالي مع أطفالهم يطعمـون البـطّ، فعلـت أصوات البطّات وهي تحرّلك أجنحتها في المـاء، وتعاركـت حول فتـات الخبز، بينما حـاول الأطفال رمي القليل منه إلى البطًات البعيدة عنهم.

كانت أشُعّة الشُمس تنعكس على وجهـهـما حين تمشُيّا على طـول البحيـرة حتّـى الحديقة، وقد تجمّعـت طيور خطاف البحر حـول الجزيـرة الصغيـرة في البحيرة، وهي تتعــارك مـع النوارس ذات الرؤوس السوداء.
أشـارت ريبيـكا: (إإنَ عددهـا يتناقـص كلّ سـنة، فالــوارس عدائية جذّاًا).
قـال أرلنـدور: ا"هنـاك الكثيـر مـن طيـور خطـاف البحر في سيلتجارنارنيس، ربما يمكنها أن تلتجئ إلى هناك".
 تتعلّق بحادثة هانيبال؟؟).

أجاب أرلندور: „اليس الكثير، هل سمعت عن الحريق؟؟.
"أيت حريق؟؟.
"انشب حريق في القبو الذي كان أخوك ينام فيه قبل أن يموت بغترة قصيرة، وقد طرده المالك لأنّه ظنَ أنه السبب في ذلك". (هل كان هو السبب؟"). "أستبعد ذلك، فقد أخبرني أنه يخاف من الحرائق، ومن أن
 بجـواره كان لديهما أسـباب خاصّـة للتخخلّص منه. لم تعلمي أيّ شيء بهذا الخصوص، أليس كذلك؟؟٪. "الا، فكما سبق لي وأخبرتك، لم أتواصل معه منذ سنوات، ولم أكن أعرف أنهه ينام عند خط الأنابيب حتّى أخبرتني الشرطة بذلك".
(מلقد انتقل إلى هناك بعد أن فقد ملجأه في القبو".
 تقريباً، وقالوا لمي إنَ يأتي إلى هناك أحياناً، ولكنّه يكون ثملاً في معظم الأوقات فلا يقبل الموظفِ إدخالهيه. (هل بحثت عنه لسبب معيّن؟؟".

 أحد إخباري بمكان إقامتهه|. وصـلا إلـى الحديقـة، فجلسـت ريبيـكا على أحـد المقاعد وجلس أرلندور إلى جانبها.



 للأمر علاقة به، وأنّ حياته قد انتهت، فكنت أتوقّع حدوث ذلك أك منذ سنوات، لذا كما أخبرتك، لم يكن الأمر مفاجئأ تماماًا). (متى كانت آخر مزة رأيته خلالها؟؟").

 جذّاً أو تحت تأثير أيّ مخذّرات على حدّ علمي"، (اعمَّ تكلَّمتما؟؟).
قالت ريبيكا: الا شيء مهمّ، فلم يكن لدينا شـيء نتحّدث

بســأنه، فقــد انتهـى كلّ شـيء بينـا، وكنـا مثّل غريبيـن يحاولان

 إن شعر بالحاجة إلى ذلك، لكنّه. ..|. نقلت نظرها نحو الـنـي البحيرة. (\#ماذ؟؟"). "كنت أشعر... شعرت بالأسف حياله عندما فكّرت في الأمر لاحقاً، فلم يكن يسمح لأيّ شخص بأن يشفق عليه أو يتعاطف



الغرابة من قبل). .
اركيـف انتهـى بــه الأمـر هكذا؟ ما الذي جعلـه ينحرف نحو هذا الطريق؟!. (اععتـاد أخونــا الأكبـر أن يقـول عنه إنّه جبان، ولم يسـتغرق
 هانيبال، فلم يكن يستطيع تحمّل ما حدث له، فضيّع حياتهها). "الابدّ أن الأمر كان صعباً وشاقاًأه.

 به إلى هذه الحالة بحسب رأيك؟). "ألم يقل لك؟ ها
(ماذ؟؟). "عن الحادث؟".
„أعتقد أنْ كان لديه نقطة ضعف تجاه الكححول منذ البداية، فهو كان دائماً يعاني من إدمان المشروب، لكن بعد ذلك. .. بعد ذلك، أصبح وكأنه لا يحتمل البقاء صاحياًا". ॥ما الذي تعنينه؟ بعد ماذا؟".
قالت ريبيكا: اسمحال لي بالذهاب معهما في ذلك اليوم، فقد سـألني هانيبال إن كنت أرغب في القدوم، وكان دائماً يفكّر في
 لو لم أرافقهما، فأعتقد أن الخطأ كان خطئي". (اعن أينّ خطأ تتحدّثِن؟؟"
انخفـض صـوت ريبيـكا حتّى أصبح كالهمـسس حين قالت: "الأمـر الـنـي حـــث لها، أسـأل نفسـي دائماً إن كان بسـببي، لم أستطع حتّى الآن أن أجيب عن هذا السؤالا".

 قالــت متابعـة كالامهـا: (ايقول أخي إنَ هانيبـال كان ضعيفاً، وكان يقسو عليه دائماُ، حتّى قبل الحادث. أتعلم أنّ زوجته كانت أخــت هيلينـا؟ فقـد تزوّجا أختين، ولا شــك فـي أنَ ذلك ذلك كان له
 هانيبال سيّارته ذلك اليوم منذ ثلائين سنة، و كان يوم سبت").

## 22

كان هانيبال وأخوه مشـغولين خلال الحرب، فقد عملا في البدايـة لصالـح البريطانيين، ثــم لصالـح القوّات الأمير كية، وجنيا
 لمطـار ريكيافيـك، ونظـام طـرق جديد، ولم يكـن هانيبال يجيد
 ويستمتع بجمالها. أمتا أخوه فكان على النقيض منه، يعيش حياة قاسية وجافّة بجدّية وحذر شديدين، وهو حريص جدّاً في إنفاق

 وكانت ريبيكا في الملدرسة الابتدائية فهي أصغر من أخويها، الخاني و كان هانيبال أخاها الأثير، فكان يهتمَ بها، ويتحدّث إليها كندّ له، ويدعوها إلى السينما، ويشتري لها الأزهار والحلوى، ويان ويساعدها
 الكبير، فقد كانت مختلفة عنه جدّاً، ولم تكن تشـغل باله أبداً.
 نصب عينيه إنشاء شركة بناء مـ اثنين من أصدقائه، ولم يكن ذلك الك كل" شيء، فقد حصل على سيّارة أميركية فختمة عن طريق معارفه في الجيش، وارتبط بفتاة من هافنارفجوردور، كانا قد التقيا بعد

الحـرب عندمـا كان يعمـل في وحدة معالجة لأبيهـا، الذي كان
 بها علاقة قويَة، وكانت تدعى هيلينا. فـي إحــدى الليالـي اصطحــب الأنخوان الأختيـن في موعد مـزدوج إلـى السـينما، وكانت تلك المـرّة الأولى التي يلتقي فيها هانيبال بهيلينا، ومنذ ذلك اليوم لم ينفصلا على الإطلاق. كانـت هيلينـا منجذبـة إلـى كلّ صفـات هانيبال التـي تحتّها ريبيـكا فـي أخيهـا، من كرمه وحبّه للمســاعدة التـي يقدّمها دائماً لأختـه، إلـى طبيعتـه المرنــة فـي التعامـل مع الآخريـن والتي قد تجعلـه متهـوّراً أحيانآ، ولكن في الوقت نفسـه كان محبناً للحياة، ولــم يكـن صعـب المـراس أبـداً أو عصبياً، بل يتعامـل دائماً مـع المشاكل بابتسامة وهدوء عوضاً عن الغضـبـ، ولكنَ ذلك لم يعن أنه كان ضعيف الشخصية، فعلى العكس تماماً كان قوياً ويعرف ما يريده، فقد كانت ثقته بالنفس كبيرة، وهو يفرض الحتر الحترامه أمام الأصدقاء الذين ينجذبون إليه.
بعد ذلك بفترة قصيرة، أصبح هانيبال وهيلينا لا يذكر اسهـهـا إلّا معان، كانت هيلينا تدرس التمريض، وكانت تماثل هانيبال في


 ولــم يحتــج هانيبـال عندها إلى مزيد من التشــجـيع فقد كان يفكّر في هذا الموضوع منذ فترة، فذهب مباشرة واشترى خاتماً ذهبياً

بسـيطاً مـن متجــر مجوهـرات هافنارفجـوردور، تــم احتال على
 للزواج عندما كانت الشـمس تغيب خلف الجبال غرباً، وأقاموا حفـل زواج مشُـتركاً تخلَّلتـه أغاني الحـظّ الجيّد ورفع الأنخاب
 هيلينا قد أنهت دروسها وبدأت في العمل في مستشفى جوزيف حين وقعت الحادثة.
اعتاد هانيبال أن يستعير سيّارة أخيه من وقتٍ لآخر، وكان قد تعلّم القيادة خلال الحرب وبعدها تجاوز الاختبار، لكنّه لم يشترِ سـيّارته الخاصة. وكان أخوه متحفّظاًا نوعاً ما في إعارته سـيّارته، على عكس زوجته التي كانت سعيدة بإعارتها له في المناسبات
 عندمـا أراد هانيبـال أن يأخــذ هيلينـا في جو لـــة، فتوقّفا أمام منزل والديه في لوغارنس ليساعدا والده في إنجاز عمل بسيط، وعندما عادا إلى السـيّارة رأيا ريبيكا بـجوار الطريق، وبدت مكا مكتئبة وهي ترتدي فستانها الصيفي، لذا سألاها ها إن كانت ترغب في في الذي الذها معههما، فقبلت بسـرعة وركبت السـيّارة تملؤه ها السعادة، فقد كان هانيبال دوماً لطيفاً جلّاً معها.
 الشـوكو لا والفانيليـا، وتناولوها مسـتمتعين بالحديث والضحك ولا سـيّما عند رواية هانيبال قصّة سـمعها من أحد أصـدقائه في العمـل . جلسـت هيلينـا في المقعد الأمامي، وكانت تبتسـم حيناً

و تضحك حيناً آخر، في حين جلست ريبيكا في الخلف، تستمتع بحلواها وبحديثهما عن حلمهما بشر اءء منزل في هافنارفجوردور .
 وكان يشــاع بين الناس خبر البلدء بمشـروع بناء عقارات سـكنية جديدة في كينار. انطلقــوا باتّجــاه المينـاء، وعلـى الرغــم مـن أن هانيبال كان
 يميل إلى أن يسـرع ويفقد تركيزه، واضطرت هيلينا أكتر من مرّة
 بسـرعة قصـوى وهو شـارد الذهن، فانحرف عـن الطريق باتّحاه أحد أرصفة الموانئ، فضغط على المكابح، ولكنّ الرصيف كان زلقاً بسبب أكوام السمك التي اصطيدت اصـ سابقاً، فانزلقت السيارة على الطين ولم يتمگّن هانيبال من السـيطرة عليها مجلّداً، وقبل الـل أن يدر كوا ما حصل معهم سقطو اعن الحافة إلى الميناء. غرقت السيّارة مباشرة في عمق البحر البارد، وكانوا يسيرون والشــبابيك الأمامية مفتو حة، فدخلت المياه الباردة إلى الســــيـارة، وعندما اصطدموا بالصخور، ارتطم رأس ريبيكا بقوّة مرّة بالشباك الجانبـي وأخرى بالسـقف، وفقدت الوعـي، فرأها هانيبال تطفو في الخلف غير واعية، بينما كان رأس هيلينا قد تأذّى بشدّة بعد
 العدادات وقد علقت على المقعد.
أدرك هانيبـال أنّ عليـه أن يتصرّف بسـرعة، ولكنّه عرف أنه

لن يتمكّن إلّا من سحب كلّ واحدة منهما على حدة إلى السطح،
 استيعاب خطورة ذلك المأزق المرعب، فقد كانت زانـي زوجته عالقة




 بقوّة حتى تمزّق القماش وتحرّرت.
وصل إلى السـطح وأخذ نفســـأ عميقاً، فنظر حوله لكنّه لم


 منها حبل رفيع فأمسـك به ولفّه حول يد أخته، ثـم وضعها فوق الـو الدعامة ورفع رأسها فوق الماء.

 سوى بجرح طفيف في رأسه وألم حادّ في خاصرته، فسبح بكلّ
 العالقة بين المقعد ولوحة الإعدادات، وكانت يدها يانها التي امتدت
 لكنّها لم تتحزك، ثم أمسـك بكتفيها وحاول رفعها بكلٌ ما لديه

مـن قـوّة، أخيرأ، اسـتطاع تحرير إحدى قدميها، تــم حزر الثانية، ودفع بها خارجاً من النافذة أمامه. كان قـد أمضـى حينهـا وقتـأ طويلاً تحت المـا المـاء، وبدأ يبتلع


 وصل إلى المكان الذي ترك فيه ريبيكا تتدلّى عن الدعامة غائبة

عن الوعي.
سـيطر الذعـر عليـه، فصـرخ خالبـأ النجدة، ثمّ صـاح منادياً بأعلـى صوتـه ريبيـكا، هيلينـا وهما بين يديـه إلآلا أنّ هيلينا كانت قد لفظت أنفاسـهـا الأخيرة، فصر خِيأس متوســـلاً ربّه، ولكن لم يسمع أحدٌ صراخه.
سـبح حاملاً هيلينا إلى ســلم حديدي ضيّيق، ثم ريّ رفعها فوق
 عذاب شديد له، ولكنّه لم يكن يملك الوقت، وبدأ أثر بـر بائه طويلاً في الماء البارد يظهر عليه، فحالما وصل إلى رصيف الميناء ألـين أخلذ



 ثم صر خ طالباً النجدة، ولكن لم يسـمعه أحد. فقد فـد كان يان يعلم أنّ


لم يرد الاعتراف بالأمر، وأصبح يدرك تماماً أنه من المسـتحيل إنقاذها. فـي النهايـة، لم يسـتطع ترك ريبيكا في المـاء لوقت أطول، فغطـس مجــّداً سـابحاً إليها، وحرّرها من الحبـل الملتفت حول يدها، وكانت قد بدأت تستفيق حين حملها على السلَّم ووضعها بجانـب زوجتـه، قبـل أن يكمل معركته في محاولــلـة إنقاذ هيلينا، وبعد بعض الوقت، لم يجد خياراً سـوى أن يتقبّل هزيمته، فجثا منهكاً بجوارها، ووضع رأسه فوق صدرها الخالي من الحياة.

## 23

سـبحت البجعتـان قريباً منهمــا مجلّداً، وأبطأتا على أمل أن تأخذا بعض فتات الخبز من الجالسين على المقعد، فخاب أملهما بعد قليل من الوقت، وتابعتا طريقهما، ثم خفقتا بأجنحتهما على سطح الماء لتحلّقا بعدها برشاقة في السماء متّجهتين شمالاً نَا نحو جبل إيسجا، فتابعتهما ريبيكا بنظرها حتّى اختفتا، ثم قالت: (المَ يعـد هانيبـال إلـى طبيعته بعد ذلك اليوم، و كما تعلم، فإنَ مأســاة كهذه يمكنها أن تغيتر الشخص، فقد غيرّت مسار حياته بأكملهاه.. قال أرلندور: ॥أجلى، أعتقد ذلك".
تابعـت ريبيـكا: (ااختفـت ملامــح وجهـه السـعيلة، تمامـاً كالعديـد مـن الأمـور الأخرى، فقد خرج عن السـيطرة بعد موت هيلينا، ولم يعد الشخص نفسه، ورفض التكلّم عن الحادث، ولما ولم يذكر اسم هيلينا أبداً، ثم بدأ بالشرب حتّى الثمالة، وبدّل العديد مـن الوظائـف، قبـل أن يحـاول العيش في الريـف لفترة قصيرة، وأصبح بعل عشـر سـنوات من حصول الحادث المتشـرّد الذي التقيـت بــه، وفعلنـا كل مـا في وسـعنا، لكن كان من المسـتحيل إنتـاذه مـن معاقبة نفسـه، وفي المرّات النادرة التي اسـتطعنا فيها حثّه على التحدّث عن الحادث كان يستشيط غضباً ويلوم نفسه، وإذا حاولنا مساعدته كان يتّهمنا بالتدخّل بشؤون حياته، فهو لم
"أجل".
(ماذا عنك؟ لا بدَ أنَّ الحادثة شُّلت صدمة لك أيضاًا). قالـت: هبالـكاد أستطيع تحمّـلـ التفكيـر في الطريقـة التي
 حدث لهانيبال جعلني أشـعر بالسـوء، فقد كان بمثابة تذير ونير دائم بالحادثة، كيف انهارت حياته، وكيف عزل نفسـهـ، وكيف عاش، و... آه، لا أعرف....).
(1ماذ؟؟).
اكيف مات، لقد مات هو الآخر غرقاً، بعد كلّ هذه المذّة،
يا لسخرية القدر!،.
قال أرلندور: الكنن من المؤكّد أنَ نجاتك على الأقلّ كانت
a
t.me/t_pdf نوعاً من العزاء لهه. لم تجب ريبيكا. „أليس كذلك؟؟. قالـت: الا أعـرف، بصراحـ، لاحـة لا أعـرف، ربما مـن ناحية ما،
 تكن تكفي، فقد كانت هيلينا كلّ ما يفكر فيهس،.
(وأظنَّ أنَ أخاك الكبير لم يفعل شيئاً لتخفيف الألمها".
 هيلينـا العديــد مـن الأشـــياء التي لم يكن عليهما قولها له، أشـيـاء

أعلـم أنهـهـا ندمـا علـى قولها لاحقاً، أو علـى الأقلت أخي قد ندم
 كانا يعرفان أنه يمكن أن يكون متهوّراً وأنته لا يستطيع الابتعاد عن

 وعلى الرغم من ذلك، لم يستطيعا تجاوز غضبهـهما، وبالكاد تكلـي أكلم
 هيلينا كانت السبب الرئيسيّ في حصول ذلك، فلم أحبّ تلك المرأة قطّه.
 فكرت في علاقتهما على الإطلاق؟؟. "في علاقتهما؟". (بأخيك الأكبر هانيباله. "(الا، ماذا تعني؟" "ربما خاضا شـجارأ؟؟". „هذا ما قلته في اليوم الفائت). أجل").
أمعنت ريبيكا في التفكير، ثـم قالت: شأنت لا تعتقد حقًا أنه
 تلك السـنوات؟ لا، هذا محض غباء، لا أفهمر... لا أدري كيف أمكن لأمر كهذا أن يخطر في بالك، فلا شيء ممّا قلته يمكن أن يعطيك سبباً لتوجيه اتّهامات كهذهس.

قال أرلندور: الا، بالطبع لا، بالمناسبة اتصصل أخوك بي بعد حديثنا، ولم يكن سعيداً أبداً). . "الا، أنا... لم أقل له شيئاً سوى فحوى حديثنا، فمينذ عقود لم يتواصل وهانيبال أبداًا". "هل حضرا الجنازة؟".
(أجل، على الأقلّ هو حضر، أمنا زو جته فبقيت في الشُمال،
 ولكـن ليـس عليـك التفكير فـي أخحي بهذه الطريقـة حقَّأ، ما كان ليؤذي هانيبال").
"لكنه فعل، أليس كذلك؟ بشُكلٍ غير مباشر؟". حدّقـت إليـه ريبيكا، متفاجئة وغاضبة، فأدرك في الـحال أنّه

أخطأ في الكلام.
"اكيف يمكنك أن تفگّر بهذه الطريقة؟ كيف تجرؤ؟؟.
"أنا أعتذر، أنا..").
"المَ أنت فضولي بشأن هانيبال على أيّ حال؟؟".
 بشـأنه، وبشــأن الطريقة التي قرّر العيش وفقها، وربما كان الأمر

 عن معاناته وبؤسه، وقال لي إنه من غير المهمّم إن مات أو عاش، فتساءلت ما الذي جعله يشعر بهذا الإحباط واليأس"، (قال لك ذلك؟).

رأجـل، صدقــاً، لم أقصد أن أتهم أحداً، وأرجو أن تعذريني إن فُمم الأمر بتلك الطريقة|).
أمعــت ريبيـكا النظـر في أرلندور، بفمه الحـازم م، وخطوط
 يخصت هانيبال وحسب، فهنالك المزيدها.
لم يقل أرلندور شيئاً، فسألت ريبيكا: (هل حدث شيء؟؟". "ما الذي تقصدينه؟".
"ما الذي أثار اهتمامك بشأن قصّة أخي بالتحديد؟". "القد أخبرتك".
الا، أنت لم تخبرني شُيئاً، على الرغم من أنتي كنت صادئ

 ونتناقش في قضية أخي، ولا أعتقد أنّك صادقٌ كليّاً معي". انتظرت قليلاً إجابته قبل أن تقول: (احســناًّ)، لكنْ أرلندور لم ينطق بكلمة.
وقفـت ريبيـكا، وقالـتـ: إإذاً ليس لدينا شيء آخر لنتحدّث
 التي أخبرتك بها عن عائلتي وألاّ تبوح بها أبداًأه.
 النهاية وقف أرلندور وناداها: ا(أنا...كان لديّ أخ أيضأ، مثلكا
توقَفت ريبيكا وهمست: (أخ؟؟".

رافُقـد في الجبـال الشُـرقية، حيـت ترعرعنا، كنا قـد ضللنا

الطريق معأ، لكنّهم عثروا عليَ فقط، فأعرف شعورك تماماً عندما

 داخلي".
بعدهـا جلـس أرلنـدور وعادت ريبيكا إلـى جانبه، فصمتت لبرهة قبل أن تسأله: (أما زلت تعاني؟ (أفكَر في الأمر كلَ يومٍ تقريباًا).
قالت ريبيكا: القّد عذّبت نفسي على مرّ السنوات، ونـي وفكّرت



 كان سـيجد الوقت لِينقذها، هل كان موتها بسـبـبي؟ هل كا كان كلّ
ما جرى بسببي؟؟.

اعترف أرلندور بهلدوء: الست غريباً عن تلك الأفكار".



 ألاّا أربط الحدثين ببعضهمابا.
قال أرلندور: الا أعتقد أنّ هانيبال توقّف عن تعذيب نفسـه
بهذه الأفكارر).
„لا، كانت تلك الأفكار رفيقته الدائمة). ("ودمرّته في النهاية).. قالــت ريبيـكا وهـي تنظر إلـى أرلندور: اأجـل، ودمّرته في النهاية).

## 24

توجّـه أرلنـدور إلـى الملجــأ في أمتمانسـتيغور بعــد مقابلته ريبيكا، فلم تكن ثوري هناك، كما أنه لـم يرَ النساء الثلاث اللـو النواتي
 الملجأ منذ عدّة أيام، ولكن على حذّ علم الناظرة لا تزال مقلعة عن معاقرة الخمر.
ســأل أرلنـدور اثنتــن من المقيمـات إن كنْ يعرفن ثوري أو
 عنها، إلّا أنَّ إحداهما تذكَرت شيئاً عن استئجارها غرا غرفة مع امرأة أخرى في أقصى الغرب، لكنّها لم تكن تعرف العنوان. ســار أرلنــدور نـزولاً إلى أوسـتورفولور، حيــث تجمّع عدّة سـكيرين علـى المقاعــد فـي السـاحة، مثبتين أعينهـم على أشـــعة شــمس الظهيرة، وقد اختلفت أعمارهم ودرجة ثمالتهم، ورثاثة ملابسـهـمه، وكان أصغرهـم يبلـغ حـوالـي العشـرين عامـأ، وهــو ذو شـعر طويـل وبنيـة قوية، وقد كثــف كمّا قميصـه المرفوعان عن ذراعين تغطّيهما الوشـوم. بينما كان أكبرهم مكسـوزاً بسـترة آيسـلندية تقليدية سـميكة، وكان رجلاُ كبيراً في العمر وضعيف البنية وهزيلاً، وقد غطّت وجهه لحية كثة، وخلا فمه من الأسنان، أمـا الباقـون فتتـراوح مراحـــل أعمار هــم بين الشــباب والكهولة،

وكانوا يسـتمتعون بأشـعُة الشــمس وهم يتحّدثون إلى جيرانهمّ' أو يشاهدون العالم بهلدوء بتعابير تنمّ عن الوعي والحكمـة ظهر أرلندور ليزعزع أمنهم وسامهمم.

״ هل رأى أحد منكم ثوري؟؟.

منهم نظرهما وحدّقا إليه. "(من أنت؟؟).
قــال أرلنـدور: (ايجـبـ أن أجدهـا بـأيتّ وسـيلة، هـل يعرف أحدكم مكانها؟؟.
قال الشابت ذو الوشوم: (من ثوري؟).
فـال أرلنـدور: ا"كانـت تقيــم فـي الملجأ في أمتمانسـتيغور؛
ولكنّها تر كتهها.

سأل الر جل ذو الوشوم: ॥أنت تقيم علاقة معها إذاً؟". ضحكك الرجال الآخرون، وراقبوا أرلندور باهتمام، وقد أثار الحديث اهتمامهم. ابتســم أرلنـدور، و خطـر فـي باله فكرة أن يكــون وحده بين أولئك المثيرين للمتاعب. "لا، أحتاج إلى أن أتواصل معهيا فقطه". أصرّ الشابّ قائلاً: „لتقيم علاقة معها؟".
كان الشابٌ وسط بيئته الطبيعية، وجلس الرجّ الرجال الأكبر سناً

سـألهم أرلنـدور، موجّهـاً الحديـث إليهم هذه المـرّة: (هل تعلمون أين هي؟؟".
قاطعه الشـابت وقال: (اوجّه حديثك إليّ، لماذا تسـألهم؟؟ ما قصَتك أنت وئوري هذه على أية حال؟ أنتما على علاقة أم ماذا؟ هل تخونك؟ ألا تريد أن تقيم علاقة معك بعد الآن؟؟. تفحّصـه أرلنـدور لوهلة قبل أن يسـتنتج أنــه لا بد أنْ يكون ثملاً، فقد كانت عيناه ذابلتين ومنتفختين. قال الشابّ: ا⿴أظنّ أننتي رأيتها منذ قليل، كانت تقيم علاقة مع ستيبي هناك"، ثم أشار إلى الرجل الكبير عديم الأسنان، وانفجر الجميع ضاحكين، ثم دفع الشابت أرلندور بإصبعه قائلاً: الملم لا تغادر هذا المكان وتتركنا وشأننا؟ قبل أن أضربك)،. "الن تضرب أحداً"). "آه، حقَّأ؟ هل تراهن؟؟". "اعلى رسلك).
قال الرجل مندفعاً نحوه: (اعلى رسـلك أنت)|، وو جّه لكمة إليه كادت تصيب أرلندور في فكّه لو لم يكن مسـتعدّاً ليتجنْبها،
 قبضة الشـابٌ الهواء، وجعله خوفه من أن يخسر مكانته بين رفاقه أكثر غضباً.
ولكن وبينما كان يستعدّ لتو جيه لكمة ثانية إلى وجهه، لكمه أرلندور على معدته فصرخ خ ألماً، ثم وجْه إليه لكمة ثانية، فضيربتين قويتين متتاليتين، مطبّقاً ما تعلّمه في أثناء تدريب التصويب على الِّى

كيـس ملاكمــة، فانهـار الرجل وجثا على ركبتيـه، وانكمش على تفسـه ممسـكاً بمعدته من شـدّة الألم، فرفعه أرلندور وثبيّته ليتأكّد من ألّا يقع على وجهه مباشرة، ثم قال بهلوء للرجال الذين كانو الْ يشاهدون النهاية المفاجئة للقتال: (إذاً لا أحد منكم يعرفها؟؟ الا فقال الرجل الذي يخلو فمه من الأسـنان ناظراً إلى صديقه الذي كان يعاني، وهو يلتقط أنفاسه: „أنا أعرفها، لكنّني لم أزَها منذ زمن بعيد، أظنّ أنها تركت والـو الشرب، وهي تلديرُ وإحدى صديقاتها حانة بولين، وتدعى سـفانا، يمكنك أن تحاول الاستفســار عنها هناك".
("سأفعل ذلك".
تقدّم الآخرون لمساعدة الشابٌ المصاب، لكنّه دفعهم بعيداً، وهو يشاهد بامتعاض أرلندور يتوجّه نزو لاُ نحو بوسشرستريتي ابي كان أرلندور يعرف بولين (ذا بول)، فقد كانت حانة مـخصّصية لمدمني الكحول، وتديرها امرأة ممتلئة الجسم، تعيش منذ زمن ارن في كوبنهاغن، في مقاطعة كريستيانيا وهي سيئة السمعة. وكانت تلتزم بزوّار ها الدائمين، وتدعوهي فيم بالزبائن، بينما دعاهـم الآخري الخرون
 والرجال الذين كانوا يملأون مقاعد ساحة أوستورفولور . كان المـكان خاليـاُ عندما نظر أرلندور عبر الباب، ولم يكن
 تنقل صناديق مملوءة بالزجاجات. (سفانا؟).
„أجل".

॥قـيل لـي إنــك تعرفين ثوري وفي اسـتطاعتك إخباري أين
يمكنتي إيجادها".
 وعلي أن أوصل إليها رسالة).
عادت سفانا إلى نقل الصناديق: (مرّت فترة الـر منذ أن أن أتت إلى هنا آخر مرّة، فقد تركت الشـربـ، وهي لا تظهر في هذا المكان عندما لا تشرب"،.
 يصادف أنك تعرفينه؟!. "لماذا تريد رؤيتها؟".
|(الأمر شخصي).
"هل أنت أحد أقاربها؟".

 معلومات لا شأن لسفانا بها. "أجل".
ا"ــوري المسـكينة، إنْهـا فتاة لطيفة، ولكنّهـا مدمنة ولا أمل
 سبق لها أن حاولت عدّة مرّات، ولكن انتهى بها الأمر دائمأ إلى

العودة إلى احتساء الكحول، وكأنّ الشياطين تستولي عليها، وهي تعيش قرب المسمكة في برادريديشولت، أمام ملعب كرة القـي القدم، وأبلغها تحياتي، وأتمنىى أن تكون أمور أها جيّديدة، وأنّها لم تضعف مجدَداًا.
تعقَـبـ أرلنـدور ثـوري بعد أن حصل علـى رقم المنزل من



 الداخل أصوات مكتومة، فدفع الباب ودخل، خوفأ مأ من أن تكون ثوري تواجه مشُكلة ما.
كان المكان أشـبه بخزانة للمكانس منه إلى غرفةٍ، فقد كان
 وعلـب طعـام، إضافة إلى أكياس بلاسـتيكية، حتّى إنَّه رأى عربة تسـوّق فـي إحـدى الزوايـا، وكانــت قطع الأثــاث المو جودة في المكان عبارة عن أريكة قديمة وسرير مبقَع، وكانت وانت ثوري مستلقية
 علاقة معها وهو لا يزال في معطفه القذر.

## 25

لـم يلحظ أيَ منهما أرلندور، فتــــّلّ إلـى الخارج مجدَدأ،


 ثوري التي استسلمت للكحول مجدّداً.
التفت بيرغموندور حول الزاوية بعد خمس وعشـرين ديل دقيقة

 فانتظر أرلندور خمس دقائق أخرى قبل العودة إلى الحينى الحديقة وطرق

 ثم فتحت ثوري الباب.
 سألها أرلندور: دأتذكرينتي؟ تحّدّثنا في الملجأ بالأمس"،
قالت ثُوري: الا، من أنت؟ ولم عليَ تذگُرك؟؟.

كانت ترتدي تنّورة وسـترة ضيتقة، وتدخّن سـيجارة سـطط رمادها على الأرض عند قدميها.
"كنت أسألك عن رجل يدعى هانيبال|.

حذّقت ثوري جيداً إلى أرلندور وهي لا تزال لا تسـتوعب



 انتشرت عدّة قنانٍ من الميث على الأرض، ففگّر في أنها لابدَ أن تكون ضريبة الحبّ.


 فقد قلت إنّ في إمكاني القدوم وإلقاء نظرة عليهسه. نظرت إليـه ثوري وقد بدأت تتذكّر قليلاً، ثم قالت: رأنت؟
 (أرلندور).
(أحد أصدقاء هانيبال؟).
 وعرضتِ أن تريني إياهاه. وضعـت تُـوري الزجاجـة على فـهـا مجـــدّداً، وبدت مكتئبة: "القد عدت إلى الشرب من جديد، كنت قد نجحت في في ترك هـ هذه

 مع أيّ كان، أتعلم؟ كنت أرافق أناسـا جيّدين وراقين، واعتدت

أن أحظى بالمرح، وأتناول مشروبات راقية، أمتا الآن فأنا كالكلب
 شيء سوى لعينة تملة!). لم يعلم أرلندور ما يجب عليه قوله، لذا ظنَّ أنهّ من الأفضل
 بائسة، وقد حاولت الخروج من ذلك الوضع المزري عدّة مرات


 أجابتـه ـُـوري: מأجـل طبعـاُ، فأنا من وجــده، أليس كذلك؟ أتظنّني نسيت؟ ذلك مستحيل، فهو تميمة الحظّ الخاحنة بي"، سأل أرلندور: (همل يمكنتي أن أراه؟ هل هو لديك الآن؟ه. "الماذا تريده؟". (أما زلت تملكينه؟ه. (أنا أعرته... رهنته). „أنت ماذا؟!.
 الحصول على مشروب مقابلهها.

 لم أبعه بل رهنته فقط، وسأسـتردّه حين أمتلك المال، ويمكنك

رؤيته عندها، ولماذا تريد رؤيته؟ فليس من شأنك، أنا من وجدته وهـو ملكـي، وإن رغبـت في بيعه فسـأبيعه، ولسـت بحاجة إلى أذنك".
شعر أرلندور بأنّها تنوي افتعال شجار، لذا حاول أن يستميلها بأسـلوب لطيف، وقد استـغرق الأمر وقتأتاً لابأس به، ولكي الكنه ظفر برضاها في النهاية، وأقنعها بأن تعطيه عنوان الموزِّع الذي تتعامل

أخيـراً، ســألها حيـن هــدأت: اههـل كنـت تعلمين بأنّه سـبق
لهانيبال أن تزوّج؟؟.
"أجل".
"هل أخبرك عن الحادثة التي وقعت عندما كان شاباّ؟؟).
قالت تُوري: (أعرف كيف فقد هيلينا، مع أنّه لم يكن يحبّ التكلمّ عن هذا الحادث مع أحد، صحيح أنّه أخبرني لكنَ الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة إليه، فلم يكن من الأشخاص الذئر الذين يعبّرون عن مكنونات قلوبهم بسهولةًا.
 الأكبر؟ أو زوجة أخيه؟".
 إإذاً أنـت لا تعرفيـن إن كان أخـوه فـي المدينـة حيـن مات

هانيبال؟!.
(اكيف لي أن أعرف ذلك؟ ما الذي ترمي إليه بحقّ السماء؟هـ، قــال أرلنـدور: (עلا يهـمَّ، سـمعت ذــك منه، هـذا كلّ ما في

الأمر، فلم يكن هانيبال ودوداً تماماً،.
 رمـت ثـوري نفسـها على السـرير وبيدها زجاجة الشـراب،
 الحـظّ فـي ذلـك، فأخذ أرلندور العلبة من يدها وأخرج ســيجارة وأشعلها لها، ثم قال قبل أن يهـمَ بالخروج: اربما عليك الذي الذهاب إلى أمتمانستيغور".
ردّت ثوري: ॥أجل، أجل، أجل، فقط اتركني وشأني".
 المطار المحللّي، وحسب قول ثوري فهو يصنع الكحول بطريقة



القامة، وذا حدس قوي.
سأل وهو يقفل باب المرآب: ॥هل يمكنتي مساعدتك؟"). أجاب أرلندور: پأرسلتني ثوري"، مستغلاٌُ حقيقة أنهّا إحدى

زبائنه.
"ثوري هاه؟ كيف حالهاه".
(اسيئة، فقد وضعتها سمومك في وضع يُرثى له، هل لديك
القرط الذي رهنته لديك؟؟. "قرط؟؟).
(الثقرط الذهبي الذي أعطتك إيّاه مقابل الشـراب، قالت لي
إنّه معك".
(پوما المشكلة إن كان معي؟؟.
 فكم تكلّف زجاجة من مشروباتك الكحولية منزلية الصنع؟؟،. (انعمه، أنا لست....).
لم يرد أرلندور تضييع الوقت في المجادلة، فقد كان مرهعاً من التجوال طوال اليوم فقال: (أوقف الهراء، أنا أنا شرطي، وأعلم ألم
 للمشروبات الممنوعة، وأنا متأكد أيضاً من أنكّ تقوم بعمل جيّد في تهريب الكحوليات الباهظة من خارج البلاد1).
كرّر الرجل: (شرطي؟).
 حوزتك، أعطني إيّاه وسأتركك وشان وأنكا
تـردّد الرجـل قبـل أن يقول: „لا جلا
واحده.
وافقه أرلندور: (تماماً،..
 وتبتّن أنهّ مجرّد صفيحة بلا قيمةا).
„أتعني أنك أعطيت ثوري ما يزيد عن قيمته؟هِ. الا، ليس تماماً، إنّه لا يسـاوي الكثير فقط لذا.. يمكنك... يمكنك أخذه إن أردت".
 يحاول أن يخرج من المأزق بأقلّ الخسائر الممكنة.

## 26

تفحصص صائغ المجوهرات القرط بتمعّن قبل أن يخبره بأنّه لم يصنع شـيئاً مثله، ثم أضاف: اليليست قطعة سـيّئة. الصفيحة الذهبية سميكة قليلا،، وصياغته جيّدةاة).








 أو حتى من الممكن أن تكون من خارج البلاد كلّها.
 أنابيب ماء ساخن، فمن المحتمل أنه بقي هناك لوقـت لوقت طويل قبل


تميمة حظّها، لكنّه لم يجلب لها الكثير من الحظّ حتّى الآن. مزّ يومان منذ أن حصل أرلندور على القرط من موزّع ثوري،

وكان يحمله معه أينما ذهب منذ ذلك الوقت، دارساً إيّاه بتمعّن
 التي من الممكن أن يختئها، أو إن كان له أيّة علاقة أصلاً بِّصّة
 القطعـة الوحيـدة التـي لا تلاكـــم الأحجية، والتـي ظلَّت من دون تفسير، وبصيص الأمل الوحيد في ملجأ هانيبال القذر .
 عنه على أمل الوصول إلى صاحبته، فقد كان يتبع الاسـتراتيجية التي الوحيدة التي اسستطاع التفكير فيها، ألا وهي أخذ القرط إلى كلى صائغ في ريكيافيك.

 في عيد زواجكما، أو في عيد الميلاد، ويمكنتي أن أصنع شُبيهاً له إن أردت)، كان يرتدي معطفاً أبيض ونظظّارة مكبَّبة تتدلّى من آنى سلسلة حول رقبته. قال أرلندور: (اشكراً، لكن ما من داعٌ، كنت قد عثرت عليه نقط وأتمنى أن أستطيع إرجاعه إلى صاحبتهنها). قال الرجل متفاجئاً: اكمم يبدو تصرّفك نبيلاًاً، (الا ضرر من المحاولة).
 لكنّ كبسات كهذه يمكن أن تفلت بسهولة، وفي الواقع قد تضيع معظـم الأقـراط هكــذا، ولكـن العديد من النســاء لا يحببن فكرة
"اكيف يمكن أن تقع؟ هل يجب أن تُشدّد بطر يقة ما أو يمكن أن تسقط وحدها؟؟!.

دون سـبب، فكبســات الأقـراط تختلف أنواعهـانـا، ولكن ما الذي عنيته بأن تُشدَ؟؟،.
"النفترض أنَ مالكها كان منخرطأ في شجار مئلاًا". "أجل طبعاً، ذلك بديهي".
فحصت امر أة شابّة القرط بتمعَن في المتّجر الثالث قبل أن
 منذ سنتين وهي تتدرّب لتصبح صائغة فضّة، لذا من المحتملم أنـي أن



 الدردشة معه، ولكنّها سرعان ما أدركت أنهّا تضيّع وقتها
 الذي وبحسـب قولها سـيعود قريباً، ففُتح الباب ودخلَ منار منه رجلٌ طويل، متجاهلاُ كليهما، ثم أغلقه خلفه بقوّة.
 كانت تبلدو محرجة من تصرّف الرجل قــل أرلنـدور مـن دون تعاطف: ا(أوها)، فهو لم يجد ضرورة

في أن تطلعه على هذه المعلومة.
لحقـت المسـاعدة بمدير هـا، تُـم خرج بعد بضــع دقائق من مشغله، وقد ارتدى معطفاً أبيض، فاستغرب أرلندور أنّ صائغي المجوهـرات يرتـدون معاطف بيضـاء كالأطبـاء أو الكيميائيّين،
 أو تجربة كيميائية.
سأل الرجل من دون مقذّمات: (أيمكنتي رؤيته؟ه. سـلّمه أرلندور إياه، وتعرّف إليه الصائغ مباشـرة. قال: „إنّه واحد من أعمالي، لقد صنعت زوجين منه منذ عدّة سنوات، وإن كانت ذاكرتي لا تخونني، قد بعتهما في الوقت نفسه تقريباً، أفهم أنك قد فقدت القرط الآخر، هل تريدني أن أصنع بديلاُ عنه؟! . قالــت الشــابّة: \#لا، لــم يفقــده، بـل عئـر عليه ويريـــ إعادته

لصاحبته إن استطاع".
قال أرلندور: (هذا صحيح، كنت أتساءل إن كان في إمكانك مساعدتي في العثور على صاحبتها).
 أتقاضَ الكثير مقابلهاه، كان حقَّاً طويلاً جلَّاً وقد لامس المنضـدة. "الكن هل في إمكانك...").
"والكن عند التفكير في الأمر، أتذكّر أنْ أحد الزوجين أُرسله إلى التصليح، فأنا أبيع المجوهرات مع كفالة، وكلّ ما أبيعه يكون مكفـولاًان. تُـم وضــع العدسـة فوق عينه وألقى علـى القرط نظرة

رلا أستطيع معرفة إن كان هو الذي أُصلحته، فلا يوجد أيت


 وضع الرجل القرط على المنضدة ثم قال: (اانتظر لحظة)".



حتّى وجد أخيراً ما يبحث عنه.

أخرج وصــلاً من المجلّد: „هــا هو، إصلاح ضمن الكفـالة، يذكّرني ذلك بشيء". سأل أرلندور: (ما اسم المرأة؟؟).



 هدية عيد ميلاد، لكنتي يمكن أن أكون مخططئأ،)، ثم مرّر الوصل إلى أرلندور، الذي حظظ الاسم ثـم أخذ القرط وأنـي وأعاده إلى جيبه قبل أن يشكرهما.
قال الصائغ قبل خروجه: (إنّك تتصرّف بضمير حيّ". (أفعل ما في وسعي".
في تــك الليلة، حصل على كلّ المعلومات الضرورية من

ملفــات الشـرطة، تــم توجــه إلـى فوسـفوغور، وكانـت على بعد
 أمام منزل صغير ذي سقف مستوٍ في أحد الشوارع الهادئة، وقد


 فقدان زوجته السنة الماضية والتي خرجت للـي في ثورسـكافي ولم تعد بعدها، ووصفتها ملفّات الشــر طة بأنّها مهووسـة بالمجوهرات، وقد أهداها زوجها
 عثرت على أحدهما في ملجأ هانيبال القديم.

## anto <br> t.me/t_pdf

## 27

كانت ليلتهم صاخبة على غير العادة، ففي البداية اســُدعوا لفـضّ شـجارٍ فـي مبنـئ سـكني، وتبعه شــجارٌ آخر أمـام إحدى البى
 القيادة، و كان من بين الحالات التي أو قفوها حالة مرتبطة بمراهق لا يملـك رخحصـة فيـادة، كمـا كان يقود سـيـّارة مسـرو قةة، وإضافة إلى كلّ ذلك كان ثملاً. و قد لاحظوه عندما لمحوا السيّارة تسير بشكل مضطرب وعلى غير هدى على طول ميكلابروت، فشغّلوا
 باتّجاه طريق بريدهولت وهو يقود بسرعة جنونيّة، ولكن السيّارة كانت قديمة ومهترئة ومن نوع كورتينا ذات المحرّك كا الصغير، لذا لم يجدوا صعوبة في قطع الطريق عليه، ولكنّ المراهو قفز إلى ولى خارج السيارة وهرع جنوباً نحو كوبافوغور، و كان مان مارتن الأسرع
 من أن يقبض عليه أخيراً. وطوال الفترة التي استغرقها وصو لهم إلى المستشفى لإجراء فحص الدّم، لم يكتت المراهق عن تو جيه الشتائم إليهم، ولكنّهم لم يكترثوا لها له، وبعد ذلك اعتُبرت القضية
 لإبقائه في الحجز تلك الليلة، لأنّهم عندما أبلغوا مالك السـيّارة

بالتُـور عليهـا لــم يرغب في الازّعـاء على المراهق الأحمق كما

 بسر قتها حتّى أيقظته الشرطة من نومه وأبلغته بالعثور عليها وليا ومن

 يدفع ابنه أمامه خارج مركز الشُرطة: هلا يأتيني منك شيء سوى المتاعب،.
تلك الليلة، كان أرلندور هادئأ أكثر من العادة فســأله غاردر إن كان بخير حين انتهت ورديتهم، فقال: إبخير؟ طبعانَان، فهو لم يخبر أحداً سوى ريبيكا عن تحقيقاته الخاضّة التي تجعله طوال الليل لا يكفت عن التفكير في مصير المرأة من ثورسكافياني.
 "الا، لا شيء". "هل أنا ومارتن هضجران إلى هذه الدرجة؟ه،

ضحـك زميـلاه، وذهب كلّ فـي طريقه، فاتّجه أرلندور إلى
 متتالية لهانيبال والقرط والمنزل في فوسفوغور الذي كاني




وغرق هانيبال في نهاية الأسـبوع نفسـه، ومع ذلك لم يخطر في

 في العثور على المرأة لدرجة أنَّ المحقِّقين أمملوا قضية هانية هانيبال التي كانت تبدو بنظر هم قضية واضحتة وري ورير معقّدة.

 لزوجتـه وليـس لامـرأة أخرى، كأته أو أخته أو أو حتى عشـيـيقته إن
 اختفائهـا، فبالنظر إلـى مكان إقامتها القريب مـن خـن خطّ الأنابيب،

 الأنابيب قبل أن تنتحر، إذ لم يكن البحر بعيداً عن فوسفوغير ونورأو




 النفق. وهكذا فكّر أرلندور في كلّ الاحتمالات المات المدكنة قبل أن يسمح لنفسه بتخيّل ما حدث واحتي احتمال التقاء المر المرأة بهانيبال بعد



يعرفان بعضهما، وبحسب الشهود ذكرت المرأة أنها تريد العودة إلى المنزل سيراً على قدميها لتصفية ذهنها، وربما سلكت الطريق الطـي

 هانيبال، أو حتى في داخله الله.
هل يمكن أن يكون هانبيال قد ألحق الأذى بها؟

 آخر طريق المر أة، وتجادلا قبل أن يتحوّل الأمر إلى عراك الك عنيف،
 لهانيبال أن رأى المر أة، لا حيّة ولا ميتة.
قلّب أرلندور الأمر في ذهنه مناقضاً نفسه مراراً وتكرا واراراً، قبل

 ذهب إلى أوسكجبوهيلد فدخل إلى القناة ثم تابع طريقه شر فـر ألـ




 كانت تتجوّل حوله قد اختفت.
انحنى أرلندور، وشـغّل المصباح قبل أن يدخل إلى النفق،

فانبعـث دفءٌ خفيـف مـن داخل الأنابيب، ثـمّ بدأ يضعف ضوء النهـار في الداخل، ويتّسـع النـفـق المظلم من كلا الجانبين. وقد



 الأنابيب والجدار لرجل بحجم أرلندور، فيسـتلقي مســنداً ظهره إلى الأنابيب الدافئة إن رغب في ذلك الكا أضاء نور المصباح المكان المظلم عن يسـاره، في القســم





 كلّ من الطرفين باحثأ عن أيت أثرٍ للمر أة من ثور تور سكافيا
 الهـواء الطلـقى، فلم يكن من محبّي الأماكن الضيّقة والمغلقةَ، ثمّ


 وبالتأكيد لا يمكن توقّع أنّها تعود إلى فترة نادي !"غولف، وتذكّر

أنّ الولد الذي التقى به تلك الليلة في كرينغوميري أتى على ذكر أحلد من هافياساليتي يتدرّب في هذا المـي المكان. وضع أرلندور الكرة في جيبه وعاد إلى منزله، وكان الو
 فحاول جاهداً استبعاد فكرة لقاء هانيبال بالمر أة المفقودة، ولكن الكن
 الأنابيب حين اختفت، وأنّ قرطاً يخصّها وُجد في ملجئه. ولــم يكـن مـن الصعب ربط الحادثتين معاً، كمـا لم يسـتطع أرلنـدور إبعـاد احتمال مسـؤولية هانيبال عن اختفاء المرأة، على الرغم من صعوبة تتقبّل ذلك، ولم يعد يعرف كيف سيسـتمرّ في البحث عن الأدلّة والتحقيق في القضيّة من دون إعلام المسؤولين، فهل يبلغ دائرة البحث الجنائي باكتشافاته؟ أم أنٌ الوقت لا يزال مبكراً على ذلك؟
أسرع إلى المنزل وحاول أن يفكّر في ما عليه القيام به، وهو
يتخيّل هانيبال يجلس على مقعد في الساحة وفي القبو، كما رآه شبه متّكئ على السياج الحديدي في أرنارهول، فهو كان متشرّداً مجنوناً ولا يثبت في مكان محدّد. كما فكّر أيضاً في الحادثة فئة في هافنارفجوردور التي أودت بحياة زوجته، وتساءل: أيعقل أنه كان منتشياً من السكر أو تحت تأثير المخلّرات حين التح التقت به المر أة من ثورسكافي؟؟ نم يتمگّن أرلندور من الجزم في الأمر.


ففكــرة أن يكــون هانيبـال قـد رأى المرأة مارّة مـن أمامه، وجرّها
 الأقلّ لم يجد جتُتها في النفق، وهذا جعله متأكّداً من أنٌ لا علاقة
لهانيبال بالحادثة.

اسـتعاد أرلنـدور محادئـة أخرى جرت مـع هانيبال، كان قد


وعلى الآخرين؟

ولم يعرف ما عليه أن يفگّر فيه.

## 28

رأى أرلنــدور هانيبـال آخـر مـرّة قبـلـل أن تعثر الشــر طة على
 بوقت قليل، ولم يكن هناك الكثير من الاستدعاءاء ات ليلتها، كما




 رأتهم شُاهدة وهم يحاولون فتح الباب الخلفي لمتّجر ساعات، ولكنّ الحظّ لم يحالفهم في السرقة إلَّا أنّهم اختفوا قبل وصول الشُرطة.
وبينما كان سيغورغير يقود السيّارة في هافنارستريتي، سمعا
 وجد أرلندور نسخة قديمة من جريدة الثيدابابلاديد في السيّارة، وكان مستغرقأ في قراءة سلسلة سويدية مترجمة تدئى إنى (ذا لا لافينغ




يظـنَ أنههـا زوجـان، ثمّ قال فجأة بعد أن أبطأ سير الســيّارة: (من هذا بحقّ السماء؟؟. أبعد أرلندور عينيه عن الصحيفة، ورأى رجلاً مستلقياً أمام المزراب، وكان يرتدي معطفاً أخضر . "هل هو هانيبال؟؟. قال سيغورغير: (أأفهم من هذا أنّك التقيت بهذا الأحمق من
"صادفته عدّة مزّات".
 بالفعل، وهو في حالة سيئة، فقد غطّى الدم وجهه بسبـ وبي إصابته بجرح في رأسـه، ربما يعود إلى تعثّره وسـقوطه على الأرض أو إلى تعزّضه للضرب المبرّح. نخزه سيغورغير بحذائه قائلاً: (هانيبال!!).
 وحاول إيقاظه، فسمعه يطلق أنيناً ضعيفاً. فسأل زميله: |ألا يجبب علينا طلب سيتارة إسعاف؟؟،
قال سيغورغير: الا حاجة إلى فعل ذلك، فهو بخير، ألست كذلك، يا هانيبال؟؟.
فتـح هانيبـال عينيـه ونظـر إلـى أرلـــدور، وسـأله: (هل هذا
"هل أنت بخير؟؟". تأوّه هانيبال مجدَّداً، وقال: اهل ذهبوا؟!.

تمكّـن هانيبـال مـن تغيير وخعيته ليحجلـس متَكئأ إلى عمود إنـارة بمسـاعدة أرلنـدور، وقال: القد هاجمنـي ثلاثة منهم. إنتهم
"اكيف لي أن أعرف؟ فلم يسبق لي أن رأيتهم"]. قاطعهمـا سـيغورغير : "أنــت بخيـر حقّأ، ألسـت كذلك انـك أيّها العجوز؟ أتستطيع النهوض والمشي من دون مساعدة؟". قال هانيبال وهو يصرز على أسنانه، من شدّة الألم في جانبيه
 رأسه.
سـأل أرلنـدور: پأتظـنْ أنــك قـد تكــون مصابـاً بكسـور في أضلاعك؟؟.
قال هانيبال: „القد ظلّوا يضربون جانبي، كما ضربوني على رأسـي أيضاً، ولكنني سـأكون بخير، فليسـت المرّة الأولى التي يهاجمني خلالها الهمجيون".
سأله أرلندور: (هل يمكنك أن تنهض؟؟.
(اتركني وشأني فحسب، سأعتني بنفسي، فلا أحتاج إلى أينِ مساعدة، وخاصتة من أمثالك". .
كانت الجملة الأخيرة مصحوبة بنظرة اثــمئزاز موجّهة إلى

سيغورغير الذي كان يقف مبتسماً ابتسامة ساخرة وكأنه غير متأثّر بوضع هانيبال السيّئ.
قال أرلندور: ايجب أن تأتي معنا، يستحسن أن نأخذك إلى المستشفى ليعاينك الطبيبا،
"الن أذهب إلى أيّ مستشفى، لا حاجة إلى ذلك، فأنا بخير)". قال سيغورغير: ا(من المستحيل أن نلطّخ السيّارة بقذارة هذا الصعلوك البائس، وسمعت ما قاله، إنّه بخير تماماًاً،

 هناك أن نر اقب حالته، وأن نتّصل بطبيب إن احتاج الأمرئريا قــال هانيبـال وهو يتّكئ علـى عمود الإنارة: الـلن أذهب إلى الـى مركز الشرطة).
قال سـيغو رغير: (اسـمعت ما قاله، إن كان في اسـتطاعته أن يجادلك، فهذا يعني أنْ حالته ليست سيئةه!.
 وتحزّك بسرعة رغم إصابته، ولكم ذقن سيغور رغير، قبل أن تستسنى للأنخير فرصة ملاحظة ما سيقوم به.




$$
\begin{aligned}
& \text { تفاجأ سيغورغير بحر كته، ثُم أمره: (اتركني"، } \\
& \text { (رفقط إن تركته وشأنهها. }
\end{aligned}
$$

تنقّلـت نظـرات مـيغورغير بيـن أرلنــدور وهانيبـال، ثم بدأ
غضبه ينحسر تدريجياً، فأفلته أرلندور.
قال سيغورغير: " (ايمكني اعتقاله بتهمة الاعتداء على شرطي". سـأل أرلندور: (اوماذا سـتجني جراء ذلك؟؟")، ثمّ و وجّه كلامه إلى هانيبال: (استأتي معنا يا هانيبال)، وساعده في أن يدخل إلى سيّارة السُرطة، وسيغورغير يراقب ما يحصل والححيرة تعلو وجهه
 أرلندور بعد أن وضع هانيبال بلطف في المقعد الخلفي. قال أرلندور مجلّداً: (ايمكنه التعافي من إصابته في الزنزانة) . قال هانيبال بغضب: ا(اتركني وشـأني أيتها الشــابّ، وتوقَف عن التدخّل في شـؤوني"، قبل أن يحاول الخروج من السـيّارة، لكـن أرلنـدور منعـه من ذلك واسـتطاع في النهايــة أن يهذّئ من
 إصاباتك".
ســأله سـيغورغير منزعجاً: ا(لمَّ تقوم بعمل الخير فجأة؟ ولم لا تدعوه إلى منزلك؟!". لــم يعــد هانيبـال يبدي المزيد من الاعتراضاتـ، وأطلق أنيناً خافتاً حين شـغّل سـيغورغير السيّارة فجأة وانطلق بأقصى سرعة الـا عائداً إلى مركز الشـرطة في هيفرفيسـغاتا. وكانت كلَ الزنزانات فارغة، فوضع أرلندور هانيبال في إحداها، واستلقى المتشُرّد على السرير من دون أن ينطق بكلمة، ثم اتّصل أرلندور بطبيب ليأتي إلى المركز بعد رفض هانيبال اقتراحه بالذهاب إلى المستشفى،

وعندمـا وصـل الطبيب وفـحص إصاباتـه، طمأنه بعدم وجود أيت ضلع مكسور، لكنّه تركُ لهانيبال بعض مسكّنات الألم القوية. انتهـت مناوبـة أرلنــدور بعــد ذهـاب الطبيب بفتـرة قصيرة،

 الرسـمي، وغالبـاً مـا اعتقد أنّه يبدو مثـل الأحمق وهـو وهو يتجوّل به

في المدينة.
توجّه أرلندور نحو زنزانة هانيبال، وأزال القفل ليرى المتشرّد

(كيفت حالك؟).

لــم يجــب هانيبـال، وكانـت قد عبقـت في المـكان رائحته
المعتـادة الكريهـة، وهـي عبـارة عـن مزيــج مـن رائحتـي البول
والقذارة.
قال أرلندور وقد لاحظ الأدوية المهملة على الطاولة والتي
 المسڭّنات التي أعطاك إيّاها الطبيب)،.

لم يُبدِ هانيبال أيَّ ردّ فعل .
تابع أرلندور كلامه: (اسيـخرجونك غدن غداً ظهراً بالتأكيد، لكنّني
طلبت منهم أن يقذّموا لك الغداء أوّلاً".
تابع هانيبال التحديق إلى السقف من دون أن يتفوّه بكلمة.

لا إجابة.
(ايمكنـــا ملاحقتهـمه، إن اذّعيت عليهمه، فأنت لســت مجرّداً من حقوقك بخلاف ما تعتقده، ويمكنك دائماً اللجوء إلينا حين تحتاج إلى ذلك". اكتفى الر جل بهزّ رأسه.
(احســناً، علي الذهاب، اعتنِ بنفسـكـ؟ وأتمنّى أن تتحسّـن
قريباًا).
״لماذا تفعل ذلك؟".
توقَف أرلندور أمام الباب وقال: „أفعل ماذا؟؟.
(الم تساعدني؟ ماذا تريد منّي؟؟.
"لا شيء".
(إذاً لم لا تتركني وشأني؟".
("يمكنني فعل ذلك").
("بل عليك بذلك").
قال أرلندور: (احسناً، سأتذكّر ذلك في المستقبل"). (أجل تذكّره، فليس عليك أن تشغل باللك بي".
("حسناً).
لم ينظر هانيبال إليه، لكنْ أرلندور شعر بالغضب يشتعل في صدره، فربما كان غاضباً من واقع الهجوم عليه وتر كه مُلقيُ أمام
 الرغم من أنْ ذلك كان لصالحه، وربما بسبب وصف سيغورغير لـه بالصعلــولك البائـس، ولكن أرلندور متأكّد من أنهّ غضبٌ قديم

مدفون في داخل هانيبال منذ زمن بعيد، وتغذّيه صعوبات الحياة وقسوتها.
مسأل المتشرّد فجأة: (اوما الذي تعاني منه؟٪. أجاب أرلندور: "لا أعاني من شيء"). "ما الذي تحاول التعويض عنه؟ه. "اليس لديّ فكرة عما تتكلْمب". (هكذا إذأ؟).
„أجل، ولكن ما الذي تقصده؟؟. قال هانيبال: ״أنا أتكلّم عنك).
قـال أرلنـدور: اأنــت لا تعـرف شــيئاً عنّي، فكيف تسـتطيع التكلّم عني؟؟.
ســأل هانيبال وهو يحاول الجلوس بصعوبة: امتى أخفقت
في حياتك؟؟!.
"ماذا تعني؟؟".
„ما الذي تحاول تعويضه من أفعالك الخيّرة هذه؟".
قال أرلندور: ॥لا شيء".

تسـاعدني، لتكفّـر عـن ذنوبـك؟ هــل هــذا صحيـح؟؟ وهـل أنـا
كفّارتك؟!.
بـدأ هانيبـال بالصراخ فجأة، وهـو يحدّق إلى أرلندور الذي وقـف أمـام بــاب الزنزانـة: المَمَ تفعل هذا؟ هل مـن المفترض أن أشعرك بنعمة الغفران؟".
(أأنت....".

صرغ هانيبال بصوت أجشت، وهو يستشيط غضباً: (األهذا لا تستطيع أن تتركني وشأني؟ حسناً، ليس عليك أن تشعر بالأسف تجاهي، ولســت بحاجة إلى أن تشـفق علي فلن تفيدني شفقتك الك ، ويمكنـك أن تذهـبـ إلـى الجحيم ولن أهتـمَ لا بك ولا بلا بعائلتك اللعينة! لا أريد أن يشُق عليَ أحد، وتذكّر جيّداً ما قلته لك").

## 29

اسـتلقى هانيبـال علـى السـرير متجهّـم الوجـه، وأمســك بخاصر تـه وهـو يئـنّ من الألــم، فتردّد أرلنــدور للحظات يهمّ بالخروج ويغلق الباب خلفه، ولكنّه في النهاية تر كه مفتوحاً، ولم تكن لديه فكرة عمّا حدث للتوّ، ولكنّه يعتقد أنّه من الأفضـل أن يحترم رغبة الرجل ويتر كه وشـأنه، فمشـى في الرواق واق شــارد
 و كلمـات هانيبـال عــن الكفّارة والغفران تتردّد في أذنيه بينما كان
 أحد عناصر الشرطة، كان حينها قد ابتعد مسافة طويلة.

يتحلّث إليك؟".
"أعني ذلك المتشرّد الذي وضعته في الزنزانة، يريد التحذّث
(أجــل، إنَـه ينادي باســمك، وكان يصرخ فـي الرواق مطالباً برؤيتك، ورائحته النتنة تفوح في المكان كلنه". (أخبره بأنني رحلت).

قال الشُرطي: (كان مصرّاً على التحذّث إليك، إنّه عنيد جدّاًاه.


القد هدّدنا، واحتجزناهـ).
 الاعتقال، لقد تعزّض للضرب المبرح، وهو حرّ في الذهاب متى
"حسناً، لكنّه لن يرحل قبل أن يتحذّث إليك).
فهزَ أرلندور برأسه.
قال الشرطي: (احسناً إذأ، سنطردها
"لا تفعل هذا، فهو يحتاج إلى الوقت ليتعافى".




 لتسريحه، فشعر أرلندور بأنّها عادة قديمة، ومي مني


 لنفسه. كان غريباً بالنظر إلى حالته الآن، فقد كان مان معطفه الأخضر الانير الملتصق بجسـمه قذر أ بسـبب ظروف حياته القاسية، وممزنقاً من

كثرة الضرب الذي كان يتعرّض له، كما حصل في الليلة السابقة، وكان يضع حول خصره حزاماً جلدياً أسود، وقبعة صوفية بارزة من أحد جيوبه، وقد عقد حول رقبته وشاحاً رقيقاً أخضر اللون، وارتدى بنطالاً أسـود فضفاضاً، بينما انتعل حذاءً مطّا مِّاطياً، يفتقد رباطيـه، وجوربيـن صو فيّين يبرزان فوقه، ودسّ طرفي بنطاله في
 التي تغطّيه كان وجهه شاحباً بشدّة، ومليئاً بالتجاعيد، التي تشـيند على صراعه اليومي للبقاء على قيد الحياة، فقد تجوّل في أخطر
 وفقدتا بريق فرح سبق لهما أن اتّسمتا به يوماً ما.

فسأله أرلندور: ॥(ماذا تريد منّي؟؟.
(أردت الاعتــذار عـن الطريقة التي تكلْمت بها معك، فليس هناك ما يبرّر فظاظتي، ويهمّني كثير اً أن تعلم بأنني لم أقصد أيتّ
 اقترفته بحقّك في أثناء سورة غضبا").
قال أرلندور: „الا يوجد ما يستحقّ أن أسامحكك عليه، فنحن لا نعرف بعضنا، ويمكنك قول ما تريده، فأنا لا أهتم بذلك"). قــال هانيبـال: „أيــأ يكـن الأمر، ســأكون ممتناً لـك إك إن قبلت اعتـذاري، لقــد كنــت تتصـرّف بلطـف معـي ولـم يكـن علي أن أهاجمكك بهذا العنف، وأعرف... أعرف أن نيتّك حسـنة، وعليّ أن أحترم ذلك، ولكنتي أتضايق بشدّة عند تدخّل الناب بأموري،
ولا أتحمّل محاولات تو أرغبهي"، أبداً في تو جيهك".
سأله أرلندور: "هل سبق لك أن قابلتهم؟".
("من؟").
„الرجال الذين ضربوك".
"لا، لم يسبق لي أن قابلتهم، ولكنّني قابلت غيرهمب". (هذا يعني أنكّ لا تعرف من يكونون؟").
 الثمن، وقد لاحظت ذلك عندما بدأوا بر كلي، وفي بعض الأحيان يحاول شُبّان مثلهم الاستهزاء بي وفي العادة أتجاهلهمّ، ولكنّتي مـن وقـت إلـى آخر أتغابى وأفتــد أعصابي، وفي أغي أغلب الأوقات تكون النتائج سيئة)،.
جلـس علـى السـرير وتألّم مـجـدّداً، وهو يضغـط بيده على أضلاعه.
"الن يقضواعليّ، فهم ليسوا أخطر من الأنذال الذين حاولوا إشعال النار في قبوي". "ماذا تقصد؟ هل افتعل أحدُ ما حريقاً؟".
(ايلومني فريمان، ولا يسـتمع إليّ، لكنتي لســتُ من أشــعل النار، وأقسم إنْني بريء".
"هل تعلم من الفاعل؟؟.
 حال، يستحسن أن آخذ هذه الحبوب. أنت لست من ريكيافيك، أليس كذلك؟!|. "الماذا تسألني؟!. "هـل أنت من الريف؟؟".
قال أرلندور: (اانتقلت إلى هنا عندما كنت في الثانية عشـرة
من عمري". "من أين أنت؟؟".
(امن فجوردز الشرقية، إسكيفجوردور").
ا(ذهبــت إلـى هنــاك مـرَة، إنــه مكان جميـل، وكيف وجلدت
ريكيافيك؟).
(اليست سيئة)".
قـال هانيبـال: (إنّهـا كذلـكـ، أليـس ذلك صحيحـاً؟ ولماذا انتقلت؟!).
"انتقلـت إلـى هنـا مـع والدتـي مـن أجل تحســين مسـتوى
معيشتنا!).
قـال هانيبـال: ا(القــد وللدت هنا في المدينـة، في لوغارنيس، وعشت فيها كلّ حياتي، ولا أتمنّى أن أنتقل إلى مكان آخر").
"على الرغم من كلّ ما حدث؟".

فأجـاب هانيبـال: „الا ألـوم أحــداً إلّا نفسـي، فعلى المرء ألن يحاول الاستفادة من الأوضاع التي تحيط به، وأنا أوّل من يعترف

## بأنني أفسدت حياتي بنفسي".

 التوبة؟).
(امجرّد هراء، فأنا أقول كلّ أنواع الأشياء الغريبة أحياناً، لذا
لا تهتمّ بالأمر".
"هل أنت متأكد؟".

 بما فيه الكفاية؟^.
॥قلت لك إنْني أفضّل ألَا أتكلم عن هذا الموضوعه". ״هل تشُرّدك في الشوارع هو نوع من العقاب؟؟!

 "لا أعتبر نفسي كذلك".

 ״ولماذا تهتم؟؟". (ولماذا لا أهتم؟؟).
الا أحد يكترث لأمري، وإن متّ أو عشت فلا فرق، لذا لا
أرى سبباً لتكترث لحياتي".
(أراد والداي الانتقال إلى المدينةه).
"الماذ؟؟!.

$$
\begin{aligned}
& \text { "لعدّة أسباب). } \\
& \text { رألا تريد إخباري؟؟ } \\
& \text { (الا أرى أنّ لك علاقة بالأمرهاه. }
\end{aligned}
$$





 فقـد قوّتـه وجلس صامــد
 داخل سجنٍ صنعه بيديه منذ وقتِ أطول ممّا يتذكّرهـ أِّا قـال شــارداً وبصوت هادئ أقـرب إلى الهمسي: الا فرق إن متٌ أو عشت). „ما الذي قلته؟؟. "كنت لأنهي كلّ شيءً لو لم أكن جبانأها . "تنهي ماذا؟؟.
همس هانيبال، وهو ينظر من دون تركيز إلى الجدار: (هذه
التعاسة، هذه التعاسة فظيعة".

## 30

تدعى المر أة التي فُقدت في ثورسكافي أودني، و كانت تبلغ حينها أربعة وثلاثين عاماً، ولدت في ريكيافيك ولكنهّا ترعرعت فـي مقاطعـة ثينغهولت القديمة، حيث تابعت دراسـتها الـجامعية بعد أن أنهت المرحلة الثانوية، ولكنّها تر كتها في النهاية بعد عدّة سنوات، وعملت في مختلف الوظائف، وكانت إحداها في متّجر مـوادّ غذائيـة حيــث التقت بزو جها الـنـي كان يعمل هناك خلال عطلته الصيفية لتأمين مصاريفه الجامعية، وفي النهاية تحوّلت إلى وكيلة عقارات. وبعد ذلك تزوجت لكنّها لم تنجب أطفالاً، وقد عُرض على زوجها بعد تتخرّجه عملٌ في بنك بيبول، وبعدها عمل في صندوق معاشات تقاعدية، فاستطاعا جمع بعض المال ليبنيا منزلهما الخاصّ في فوسـفوغور، وكانا قد انتقلا إليه قبل ثلاث سنو ات من اختتغاء أودني.
قالت المر أة مبتســة: القد عملا بجدَ من دون شـكّ، ومن المؤسـف أنهـمـا لم يحظيا بـالأولاد، فقد كانت ترغب في ذلك، وتتحذّت عن الأمر في أغلب الأوقات، وقد وصلني من خلالها
 الثرثرة حول هذا الأمر....). سألها أرلندور: (ماذا؟).

اركانـت قـد لمّححـت إلى أنّ المشـكلة تكممن فيه، على الأقلّ هـذا مـا قالتـه، ولا أعلــم إن كان ذلك صحـيحـاًا . فأو مأ أرلندور إليها بر أسه متفهّماً.
لاحـظ أرلنـدور أنّـه عُلّق خلــف المرأة مُلصــقٌ كبير لمركز لندن، وثلاث ساعات ضخمة تظهر الوقت في موسكو وباريس ونيويـوركك بدقّـة، إذ كانــت تعمــل في و كالة سـفر شـهـيرة، تؤتّن الرحــالات حـول العالــم، وقد تعرّفت إلى أودني منذ زمنٍ طويل، حين عملت معها في شركة العقارات قبل أن تحصرل على عملٍ براتب أفضل في وكالة السفر.
قالت المرأة: افي الحقيقة، أنا من أمّن لها العمل في شركة العقارات، وقد كانت ماهرة في عملها وتمتلك موهبة فريدة في التحذّث إلى الآخرين وكسب ثقتهم". كانـت المـرأة التـي تدعـى أسـتريدور إحـدى الشـــــاهدات الرئيسيّات، وكانت قد التقت بزملاء عملها القديم في ثورسكافي، كمـا كانـت آخـر الأشــخاص الذين رأوا أودني علـى قيد الحياة،
 ودوّن أسماء عدّة شهود بالإضافة إلى بعض الأشخاص الآلخرين
 تُشر أسـئلة أرلندور أيّ شـكوكك، وكلّ ما كان عليه فعله هو إعلان انتدائه إلى رجال الشــرطة، على الرغم من أنه لم يكن هناك الك أيّ
 بمتابعة التحقيق.

على الرغم من أن أرلندور لم يكن أحد المكلّقين بالتحقيق


 متـى شـاء، وعـلاوة علـى ذلك، كان يعتقد أنـهـ يتصرّف من أجل
 القرط، فكانت تلك خطّه الأساسية، ولكنَه أراد أونلاً أن يحاول إبثات عدم علاقة هانيبال باختفاء المر أة. لقد أراد تجنّب معرفة الصحافة أنّ المتشرّد كان آخر شا شخص



 دائرة البحث الجنائي بشــأن القرط وإلى من يعود ومكان العـئور عليه، فستترقّى القضية من مجزَّد استجواب مفقود، إلى تحقيق في جريمة قتل. سأل أرلندور المر أة: پهل أثرّر ذلك على علاقتهمها؟ه. (ماذا تقصد؟هر).
(حقيقة عدم تمخنهما من الإنجاب).

 الكثير من القصص، وهذا النوع من الشــائعات ينتـــر بسـرعة في

الأرجـاء، أتعـرف مـا أقصد؟ لذا لا يمكنتـي أن أجزم بذلك، فأنا

 الرجل هو نفسه الذي التقت به في ثورسكافي تلك الليلةهـ، ثم قالت أستريدور مخفضة صوتها: ارجل الصّ الصورةها.

 بنـاءً علـى وصفِ صديقة طفولتها، وقد تمّ توزيعها بين الصـي الصحف

 رجال الشرطة إلى عدّة دلائل مستمدّة من معلوماتِ
 يتمكّنوا من إثبات أيّ منها.
 بعد أخذ تلك الصورة بالاعتبار).
قالت أستريدور باشمئزاز: أأجل، لقد انتشر ذلك فئ في إحدى إلـى الصحف، ومن المريع نشـر اخبار مثل هذه، يا لهما من زوجين

مسكينين!!.
(اكانت الظروف مماثلة، وبدا الأمر خطيرأل).
قالت أستريدور: القُد التقت حقَاً بذلك الر جل في المر الملهى، ولكنّها كانت المرّة الوحيدةرانـ، كانـت أودنـي قــد أقامـت علاقة مع رجل بعــد أن قابلته في

ملهى رودول منذ ثلاث سنوات، وقرّرت بعد لقاءين أو ثلاثة أن

 في النهاية من تســوية الخالاف، ولا يعلم أحد إن التقت بالرجل
مرّة أخرى".

سأل أرلندور: اهل تعرفين لماذا أقامت علاقة معه؟). قالت أستريدور: اللا، فقد سمعت بالأمر للمرّة الأولى عندما

قرأته في الصحف".
"ولكن هل تظنّين أنّها خانت زوجها مجذّداًّ؟".
(احسنأ، من الممكن أنّ الرجل الذي التي التقت به في ثُورسكافي

 عدم استدعاء الرجل للإدلاء بشهادته أبداًاً). "هل كان زواجههما متزعزعاً؟؟.



 جَّاً، وبالطبع....). (ماذا؟ "ما
(أوه، أظنْ أنه تأقلم مع الوضع بشـكل جيّد، إذا أخذنا كلَ شيء بعين الاعتبارار.


نظـ أرلنـدور إلـى الملصق الكبير خلفها وقال: اأجل، أظنّ
أنكّك محقّة!|.

## 31

كانـت ريبيـكا ترتّب المكان حين حضر أرلندور إلى العيادة بعد ظهر ذلك اليوم، وكان جميع المرضى قد غادروا، والأطبّاء
 أرلنـدور الانتظـار قليلاً بينمـا تنهي بقية عملها. ثمّ لحقت به إلى خــارج العيادة حيث ضوء الشـمس، فتمشـّــا إلـى البحيرة مجدّداً وو جدا هذه المرَة مقعداً فارغاً في نهاية المكان قرب مسرح إِّ إدنو، وفي الحال أخرج أرلندور القرط من جيبه ومرّره إليها. "(ما هذا؟).

شرح أرلندور: اعُثر عليه قرب خطّ الأنابيب حيث كان ينام هانيبال).
قالت متفحصصة القرط (أوه، إذاً استطعت الوصول إليه؟|. سألها أرلندور: „هل رأيته من قبل؟؟". "لا، لمن هو...".". (هل أنت متأكَدة؟").
قالت بإصرار: (اطبعاً، هل كان لهانيبال؟؟".
 الغريب حقًاً العثور عليه في ملجأ هانيبال". "لمن يعود؟".
(رهل أنت متأكدة تماماً من أنّك لم تريه من قبل؟،. اأجل، فهذه المرّة الأولى التي أراه فيها، هل يعود إلى حبيبة
 الأمر غريب حقَأ؟ ما الغريب بشأنه؟؟،
 أنها كانت في ذلك المكان مع هانيبال ليلة اختفائها،.، „لا أفهم، ما الذي تقصده؟ هل فُ فُدت؟ (تتدعى أودني، ربما تتذكّرين تقارير الأخبار حول اختفائهانها).
 أومأ أرلندور إليها برأسه موافقاً. "هل كانت عند خططّ الأنابيب؟".
(ربما)"
"ركيف... ماذا..؟"


 الذي غرق فيه هانيبال في كرينغوميري، ولكنّ أحداً لم يربط بين
 تكلمّت إلى إحدى صديقات هانيبال وهي متشرّدة مئله، فاذّعت
 فاحتفظت به، وأخشى أنَ لا مفرّ من الاعتقاد أنّ أودني برفقة هانيبال لِلة اختفائهاه.

حذّقـت ريبيـكا إلـى أرلندور مذهولة، وهـي تحذّق بالقرط
 القرط على الأرض، وانحنى أرلندور والتقطه، فقد كان يتوقيّع ردّ ردّ
 الصدمة، ولكنّه عجز عن إيجاد أين وسيلة لفعل ذلك.



 تجـد مبـرّراً للتبليـغ عن العثور عليه، لذا لا يـــيزال الموضوع بينـا فقط حالياً". ״هــل تقـول إنَ هانيبال... كان له علاقـة باختفائها؟ باختفاء
امر أة ثورسكافي؟ه.

اليس بالضرورة، فهناك احتمالٌ بعيد أنه عثر على القر القرط في

 نفسه من الممكن.....). „أتظنْ أنه ألحق الأذى بها؟). "الم أقل ذلك". الككن هذا ما تعتقدهـ، ״هل ذلك ممكن؟؟).
صرخـت ريبيـكا: ربالهّ عليـك، لا! من غير الممكن إطلاقاً،

مــن المسـتحيل أن يكـون هانيبـال قد آذاها، هذا مسـتحيل... ما علاقة ذلك بحقيقة غرقه في الأسبوع نفسه بكلّ الأحوال؟؟ه. اوُجد القرط في ملجأ هانيبال، وهو يعود إلى المرأة، إنْهما حقيقتان، أمّا طريقة تفسير الأمر فهي قضية مختلفة الـية).
 بينهما؟؟".
(امن الصعب عدم الربط بينهما". ("وعليك التبليغ عن ذلك).

أجله .
سألته ريبيكا: ههل يمكنك أن تتأكَد إن كان هانيبال قد آذاها قبل أن تفعل ذلك؟ ومن دون معرفة أحد؟^. أأرغب في ذلك حقَأ، لكنتي لن أستطيع إخفاء الأمر لوقت أطول".
سـألته ريبيكا: آألا يمكنك القيام بذلك من أجلي؟ أرجوك أرلندور، لم يكن هانيبال من هذا النوع، ومن المستحيل أن أن يكون قادراً على فعل شيء كهذا تحت أيّة ضغوطاترا، (اسأ...)
("سـيصدّق الجميع أنته من قتل المر أة المسـكينة في اللحظة التي سـتخبرهم بحقيقة الأمر، وهكذا لن تُحْلًا القضية أبدر البداً، ولن

 لم يؤذِ أحداً قطّ، صدّقني إنَه لا يؤذي أحلداً،.
(اسأحاول قدر استطاعتي، ولكنّني في موقف صعب...)..
 أكملـت ريبيـكا كلامهـا بعد بعض الوقـت قائلة: ارعليك أن تساعدني، أرجوك افعل ذلك من أجلي، اكتشف حقيقة الأمر قبل أن يفوت الأوان،.

## 32

اتّضـح أنْ الشـرطة لم تـجد سـبباً لاسـتجواب صـديقة طفولة أودنـي الملعـوّة إنغـون، وهـي زوجـة الُ وأمَّ لأربعة أطفـال، وهـم يعيشـون في أحد المنازل الجديدة ذات الشــرفات الواســـــة في بريدهولت، حيث توسّع التملّد العمراني بسرعة هائلة على مدى
 من الشوارع إلى الأبنية والحدائق، والكثير من هذه المواقع لم الم ينتِهِ تشييدها بعد، وقد وُخعت بعض الألواح الخخشبية -بعضهـا عليه حصائر - أمام المداخل في محاولة للدذّ من انتقال الأوساخ إلى الداخل. والشيء الوحيد القديم الموجود هناك بعض السيَّارات المركونة خار جاً، فقد اضطرَ العديد من القاطنين في هذه المنازل الـو

 تعمـل فـي الصباح. وكانت إحداها تخرج من الشـارع الذي يقع فيه منزل إنغون حين وصل أرلندور، ثم تعطلّلت قبل أن تبثّ فيها الحياة مجلّداً وتختفي خلف المنعطف تار كة وراءها سحابة من الدن الدخان الكثيف.
كان أرلنـدور قــد اتّصل مسـبقاً بإنغون، وكانــت تنتظره وقد أعـدّت لـه قهـوة طازجة وكعكة إسـفنجية خبز تها بنفسـهـا، فرأى

أرلنـدور صـوراً لزوجها وأو لادها فـي غرفة الجلوس، لكنّهم لم
 ورش البناء، أمنا زوجها فلا يزال في العملـ العـي قالت له وهي تسكب القهوة في كوبين: رأنت لا تا تزال تبحث عن أودني، وأتوقِّع أنّك تبذل كلّ جهدك حقَّاً، .




 هناك ما يكفي من الشائعات حول أودني المسكينة حتّى الآنابا .







 أودنـي، وقبـل أن تتزوّج وتحمــل بابنها، قرّرت الاهـيا الاهتمام بالمنزل بدلاً من إكمال تعليمها، ودعم زوجها في في إتمام دراساته، قبل أن

قالت وقد ارتسمت ابتسامة على شفتيها: اككت أرغب دائماً
في دراسة اللغة الآيسلنديةه!.

سألها أرلندور: ا اهل تعلمين السبب وراء النداء ترك أودني للدراسة
بعد سنتين؟!

 الحفلات، لذا رسـبت في امتحاناتها، وتركت دراستا ندم، لأنها بحسب رأيها لم تكن تناسبها قطّ، إلّا أنّها كانت كادرحة

 جدّاً ولا تمتلك المال لتوفير حياة هانئة)ا. (وبعد ذلك بعدّة سنوات تزوّجت". ("صحيح، تزوّجت بغو ستاف"). „هل كان في حياتها أيّ رجالٍ قبله؟!
 لديها علاقة جذّية حتّى التقت بغوسـتافـ، وقد انتقلا إلى العيش معاً بسرعة). (لكنهما لم يحظيا بأطفال؟؟!
 الأطفال، ولكنْ الأمر لم يحدث لسوء الحـّا لحظّ، وبين الحين والآلآخر كانت تفضي إليَ بمكنونات قلبها". رأتعلمين السبب وراء ذلك؟؟.
"الا، ليـس تمامـاً، كانـت... هـو لــم يكـن يحـبّ مناقشـة

 كنت أعرف، ولكنّني أعتقد أنْ ذلك لم يكن مفاجئاً فمن المؤكّد أنّه كان موضوعاً حسنّاساً بالنسبة إليه". " خانته مرّة"). (أجل، لقد فعلت).
(اوشُوهدت تتكلّم مع رجل مجهول في ثورسكافي قبل أن
تختفي مباشرة).
ano
t.me/t_pdf
|رأجل، قرأت عن ذلك".
(هل تعرفين شيئاً عن الرجل؟؟".
(iv)
(أتعرفين أئة حوادث مشابهة؟).
 كانت تعرف الرجل في ثورسكافي، أليس كذلك؟!

 كثيرأ، ولا نستطيع التأكّد من احتمال ارتيان ارتباطه بالقضية أم لا لا، ومتى كانت آخر مزَة التقيت بأودني؟٪.

 السـنوات العشـر الماضيـة، وكانـت يو مها علـى طبيعتها المر حة

والمحبّة للحياة كما اعتدناها، وقد أقلتّني بعدها إلى المنزل و... كانت تلك آخر مرّة رأيتها خلالهاها).
"ألم يرغب زوجك في أن تتكلّمي مع الشّرطة؟".
"ماذا؟".
"القد ذكرت سابقاً أنْ زو جك كان يحثّك على التواصل معنا، ثم قلت إنه كان هناك ما يكفي من الشمائعات). عبست إنغون، فلم تكن تححبّذ مناقشة علاقات صديقتها مع الآخرين، وقد كانت تجيب بشــكل تقريبي حرصاً على ألًا تبوح بأكثر ممتا ينبغي قوله.
قالت: (الا أعلم إن كان مهمّاًّ). (اما هو؟؟).
(امجرّد تعليقٍ قالته، منذ سـتّة أشـهر قبل الختفائها، لكنّها لم تشر إليه مجلّداُ وغيّرت الموضوع في في المرّة الوحيدة التي حاولت التحذّث فيها عنه، ولكن.... لا أعلم إن كان سيشكّل ذلك الك فرقاً، فكما قلت، كان هناك ما يكفي من الشــائعات حو لها وغوسـتاف
 خجلة جلّاً من نفسـها، ولم تكن تتحمّل أن ينتشـر الخبر، و كنت أنوي أن أتواصل مع المحقَقين المعنيين بالقضية وزوجي كان. .. أنـا فقـط لم أسـتطع أن أخبر أحداً من أجلهـا، أنت تتفهّم، أليس كذلـكـ؟ كانــت مجروحــة ومدمّـرة من تلك التتجربـة، كما كانت غاضبة منه، ومن نفسها لأنْها لم تفعل شيئاً حيال الأمر"، "ما الذي قالته لك؟".
(ظظللت أحاول ألّا أدقَق كيّيراً في الأمر، ولا أدري إن كانت تتحمّل أينّ مسؤولية حيال ما حدث، ولكن....". (.ماذا؟".
"اكان غوسـتاف عنيفـاً، فقـد اعتاد أن يؤذيهـا ويهينها، و كان الأمـر فـي أغلـب الأحيـان تعنيفاً لفظيّاً، لكنــه ضربها مرّتين على الأقلّ". .

قالـت إنغـون: ارربمـا كان علـيَ أن ألجـأ إليكـــه، زوجي...

ذهني.....
„أنت لا تؤيّدين احتمال انتحارها؟؟.
"كان ذلك أوّل ظنوني، ولكن على الرغم من فظاعة الفكرة،
إلاّلا أنهّ سيكون من الأسوأ أن تكون قد قُتلت".
"ادّعى زو جها أنه كان في اجتمماعٍ في نادي ليونز حين كانت
في ثورسكافي".
"لــم أتو اصـل معه أبـداً منذ وقت الحادثة، فقد أقام مراســم
عــزاء لهـا مؤخّـراً، في ذكرى مرور سـنةٍ على اختفائها، لكنتّني لم أستطع إجبار نفسي على الذهاب"). "الم يعدّل إفادته)".
(لا، بالطبع لا، ولمَ سيفعل ذلك؟؟). "لكنّك تعتقدين أنها كانت خائفة منه؟"). "الم تقل ذلك، ولكن بالنظر إلى الطريقة التي كانت تتحذّث 224

بها عنه وعن طريقة تعامله معها، فقد كان لديها غالباً سبب مقنع لتخاف منه، ولكن كان علي أن أعدها بأنتي لن أخبر أحداً، فقد

 (شـيء آخـر فقـط، هل تعلمين إن كانت علـى معرفة برجلٍ يُدعى هانيبال؟؟.
(هانيبال؟ لا، لم تذكر هذا الاسم أمامي يوماً، من هو؟". (فقط أحد الأسـماء التي طُرحت خلال التقرير وغا شخصاً مهماً، إذاً أودني لم تأتِ على ذكر اسمه أبداًّ؟،. "لاه.
(بحسبب رأيك أيمكن أن يكون زوجها متوزّطاً في اختفائها؟".


 صراحةا!.
"أتظنّين أنّ هذا هو سبب إقامتها علاقة مع رجل آخر؟؟.
 أخبرتني أودني أنّه كان عليها هـجره منذ البدايةها).

## 33

اتّفقا على أن يلتقيا في هريسينغارسكالين، وكانت قد وصلت
بالفعل، فابتسمت له عندما دخل من الباب، وهو ينفض قطرات المطـر عـن معطفـه، إذ كان يتســاقط رذاذ المطر في المدينة، ثم توجّه إليها مباشرة، وقد خاب أملها بعد أن كانت تتوقّع قبلة منه،
 تجبره أحياناً على الإمساك بيدها في أثناء تجو الهما في المدينة، لكنــه كان يحـاول العثـور علـى أيْ عذر ليتهرّب مـن الأمر، كأن
 الجسدي.
قالت: (يا له من طقس سيتى!).
(يفترض أن يصحو هذا المسـاء، فالنشـرة الجوية تشــير إلى طقس صاح غداًا. . نظر حوله، فقد كانت هريسينغارسكالين، أو هريسو كما كان يدعوهـا بعضهــم، أحــد المقاهـي القليلة في وسـطـط المدينة. كان انـ يجـنـب حشـداً من الفنّانيـن والممثّلين والشــعراء، بالإضافة إلى
 الصحف، ويدلون بدلوهم حول كلّ خبر، من دون أن يسلم أحد من ألسـتنهم، فقد اعتاد الشــاعر سـتين ستينار- الذي كان لـا لا مثيل

له بحسب رأي أرلندور- أن يعقد أمسيات هناك؛ كما لمح ذات
 كان هريسو يقذّم غداءً فاخراً، وكان أرلندور وير يمرّ أحياناً إلى هناك ليتناول الطعام، ويقرأ الصحف، ويتأمّل العالم من حوله. سـألته هالدورا: اههل نطلب الوافلز؟ وشــو كو لا سـاخنـة مع الكريمة؟؟.
قال أرلندور: اأجلّ، وافلز وشو كولا مع الكريمة، وسيكون ذلك مناسبا تمامأ). .
قالــت مبتســة: ا(إنْ هــذا النـوع من الأطعمة والمشـروبات يناسب يوم كئيب كهذا، أليس كذلك؟!. "أجل"،
أخرجت هالدورا علبة سجائر بعدما سجّل النادل طلباتهما، وعرضــت واحـدة علـى أرلنـدور، فدخخنـا بصمت إلـى أن بدأت
 صديقاتهـا، ملخّصـة لـه الحبكة ودور الممثّلين، وكان قد ســمع بشـيرلي مكلين، ولكنّه لم يســمع بالفيلم الذي كان يسـمّى (إرما لا دوس)، إذ كان نادراً ما يذهب إلى السينما.
 فلم تكن سوى عدّة طاولات مشغولة، والزبائن يتكلّمون همساً.

 ثم سألته عن أخبار مناوباته الليلية، فوصف لها بعض الحو الحو ادث

التي تعامل معها، بصوت خالٍ من أيّة حماسة أو رومنسية، وعلى العكس، أكَد على الجانب المحبط، من سرقات وسائقين ثملين
 تحقيقه غير الرسمي، وإن كان عاجلاً أم آجلاً سيضطرُ إلى تقديم

تقرير عن اكتشافاته المروّعة إلى دائرة البحث الجنائي. سألته: ا(ألا تسأم من كونك في المناوبة الليلية طوال الوقت؟ ألا يعبث ذلك بساعة جسمك البيولوجية؟ با أجـاب: (لا، لا بـأس بهـا، فأنا أعمل مع رجا رجلين مثيرين، لذا لذا تمرّ المناوبة بسرعة على نحو مفاجئه،
 بأنها تهتمّ بصحّته، ولكنه كان يعتقد أنّ الأمر محاولة منها لإبقاء

الحديث مستمراً.
(أتقصد غاردر ومارتن؟).
"أجل، إنْهما مسلَّلان،.
(ألا تشارك الشُرطيات الجديدات في مناوبتك؟".
أجاب مبتسمأ: „لانا
اهل هو عمل يناسب النساء فعلالٌّ ماذا لو هاجمهنْ مجنون ما؟ أليس الأمر خطيراً جذَّأ؟ه.


 شرطية).

״هل تظنّ أنْ في استطاعتي أن أصبح شرطية؟ه. قال مبتسماً: (بالطبع)"
ضحكت، واحتـــيا مجلّداً الشــو كو لا السـاخنة، فشـــعر أنها
 لكنّها لا تعرف كيف تبدأ بالحديث، أو أنهّا خجلة جذًاً من قوله

> (ماذا؟).
(أوه، أنـا... أتســاءل إن كـــت ترغبـ ...إن كنت لا تمانع ...



 الوافل، وبقي صامتأ.
كان قد زار سابقاً الشقَّة الصغيرة التي تستأجر ها ها هالدورا في بريدهولت عدّة مزَات، إنّها عبارة عن قبوٍ لأحد المنار المنازل، ودائماً ما كانت تشتكي من ضيق المكان وموقعه غير المريح، فتخيّل أنّه سـيزعجها موقعه أكثر بعد حصوبنه لها على العمل الجديد في مقرّ شركة الهاتف في وسط المدينة. تابعت هالدورا قائلة: الالأمر فقط أنّ صاحبي الـيّ القبو قد أرسلا إلي إشعار إخلاء، إذ سترجع ابنتهما التي كانت تدرس في الدي الخارج منذ سنتين، ويبدو أنَّها لم تعد ترغب في البقاء هناك، لذا أخبراني

بأنْ عليَ الانتقال من المكان في نهاية الصيف).
لم يقل أرلندور شيئاً.

قالت: (ففكرت فقط في أن أعرض عليك الأمر، ما رأيك؟؟.
صأنا....).

انحن نعرف بعضنا ونتواعد -سمٍ علاقتنا كما تشاء- منذ...
لا أعلم كم من الوفت، لذا ربما حان المو الموعد للقيام بشيء جديّي حيال هذه العلاقة، كأن نأخذ الخطوة التالية، ونجعل الأمر جادّاً، أتعلم....).
لــم يكــن أرلنـدور يفگّر فـي تطوير عالاقتهمـا والانتقال إلى
 لم يناقشا أي "خطط مستقبلية، عدا حقيقة أن أرلندور كاني كان قد
 حدّ علمه، ولم تدفعه إلى القيام بشيء إضافي حتّي الا

 أجد لنفسي شقَة في مكان آخر، بالطبع سيكون من الأوفر العيش في بريدهولت البعيدة، ولكنّها ستكون رحيلة رحلة طويلة قبل أن أصل أصل إلى العمل، لذا... عليَ أن أدرس خياراتي"،
 أفكّر فيه، فلم أكن أتوقّع ذلك، وأعتذر إن. . أنا فقط لم أفكّكر في الأمـر مــن قـبل، وأنت لم تأتِ على ذكـره قبل الآن، فلم نتناقش
(لا، معك حقّ".
"لذا... فاجأني الأمر قليلاًا".
قالــت هالـدورا مجـدّداً، وقـد تفاءلت قليـلاًا: اأجلى، أعرف ذلـك، كانـت مـجـرّد فكرة، ولا بــأس، يمكنك أن تفكّر فيها على مهل، فعليك بالتأكيد أن تزن الموضوع في رأسك، كما كان عليّ أن أمهّـد لـك قبـل أن أقول أين شـيء، أعتــنر عن مفاجأتك بهـذه الطريقة). "لا داعي للاعتذار هالدوروا".
"(انان في إمكاني التطرّق إلى الموضوع بشكل أفضل". "لا بأس". ("في الحقيقة، كنت خائفة من ردّ فعلك اليوم". "اخائفة؟ بسبب هذا؟ لا تقلقي". مـدّ أرلنــدور يــده ووضعها فوق يدها للتخفيـفـ من توتره ها وطمأنتها. قالــت: اركنـت أريــد معرفــة كيـف سـتتقبّل الأمر، فهـو مهـمّ بالنسبة إليَ، بالنظر إلى الظروف الراهنةه). ("بالطبع").
(هناك شيءٌ آخر ".

افتـرض أرلنــدور أنَّ إمسـاكه بيدها لم يكــف لطمأنتها، فقد
 المحجـاورة يهمــون بمغـادرة المــكان والسـير تـحـت رذاذ المطـر الخفيف، وقد رافق خروجهم دخول لفحات هواء باردة.

قالت هالدورا: (اكان عليّ أولاً إزالة هذا العبء عن كاهلي".
"(حسناً، لقد فعلت الآن".
(اما الأمر؟ ما الشيء الآخر؟؟.
"أعتقد أنتني حامل".

## 34

عنـد حلـول المسـاء، هــدأت الرياح، وصفت الســماء، كمـا بـــت ميـاه البـرك ســاكنة مـن دون حراكـ، فشــقّ أرلنـدور طريقه




الغولف في هافياسالتي، ولكنّه لم ينجح في تعقّبه حتّى الآن.
 السكنية، وكانت الشوارع مليئة بأطفال يلعبون الكرة أو الغميضة،
 لـم يستطع رؤية صديقه صاحب الدرّاجة. وقد كان الجيران يقفون
 ســذهبون إلـى احتفاليـة ثينغفيلير، وقد ســمعهم فـي أثناء مروره يجيبون: "حسب الطقس"، عندمـا وصـل إلـى نهاية الحـيّ، لمـح رجلاً يقـف عند أحد المنحــدرات القريـب من منعطف هافياسـالتي وهاليتيسـبراوت،

 جانبهـا يُخـرج منهـا كـرات صـغيرة، ثم يضـربها مســافـة عدّة أمتار

فوق العشب، كلّ واحدة منها على حدة. توجّه أرلندور إليه وقال: (مسساء الخير)، فردّ الرجل التريّ التحية،
 ولكنْه أخفق تســديد الضربة هذه المرة، فقذف عوضاً عنـريا عنها حفنة
 وسأله وقد نفد صبره: (هل يدكنتي مساعدتك؟؟). پهل تـدرّب هنا دائماً؟). (أحـيانـأنا، كان الرجـلـ فـي الأربعينـات مـن العمـر، طويــالًا



 اللعبة قد اخترعت للنبلاء البريطانيين والإسكوتلنديين الذئرين الذين لم يكن لديهم ما يفعلونه في وقت فراغهم سوى رياضة الغير الغولفـ سأله الرجل: (لماذا تسأل؟؟.
قال أرلندور: أوه، كان يعتريني الفضول النـون فقط، فقد أخبرني
 أخرج الكرة التي كان قد وجلدها وأراها للرجل اهل يصدف أن تكون هذه إحدى كراتك؟ لقد وجدتها قرا قرب خطّ الأنابيب).
نقل الرجل نظره من الكرة إلى أرلندور، ثـم أخذها وتها وتفحّصها


قطع كلّ تلك المسافة لإعادتها إليه، فقال: اربما هي لي، ولكنّي لا أضع علامة مميّزة على كراتي لذا .. تبدو هذه قديمة جدّاً، لا الا أنا متأكّد من أنها ليست لي"، ثم أعادها إليه. سأل أرلندور مشيراً إلى حيث يعبر الأنبوب الأرض القاحلة بين فوسفوغور و كرينغوميري: ॥ألا ترميها باتّجاه خط الأنابيب؟". (إذا كنت أسـتعمل الدرايفر فإنّها تسـتطيع قطع مسافة مئتين و خمسين متراً، ولكنّني أتدزّب على التصويب لمسافة قصيرة في
 (الدرايفر؟؟). (أقصد أكبر مضارب الغولف)" (أوه، فهـمت). „أنت لست لاعب غولف، أليس كذلك؟!.
(التصويسب من مسـافة قصيرة يعـدَ من أهم آلمهارات، تلك تدعى الضربات القصيرة، فيمكنك أن تضرب الكرة إلى أبعد ما


قصيرة).
اعترف أرلندور: (أنا لا أعرف شيئاً عن الغولف). (لا، لا يلعبها الكثير من الآيسلنديين").

(الم أشاهد أحداً).
"هل تأتي إلى هنا منذ زمن طويل؟".
(انتقلت إلى هذه المنطقة منذ أربع سنوات". (وهلل حدث أن رأيت أيّ نشاط غريب قرب خط الّالأنابيب؟ أناساً يمشُون على امتدادها مشالّْ؟). ((بين الحين والآخر).
„هل سبق لك أن أتيت إلى هنا في وقت متأخّر من الليل؟؟،.

 القصيـرة، ولكـن لا أعلـم لمـاذا تســألني كلَ هذه الأسـئلة، فهل يمكنتي مساعدتك في شيء محلّد؟؟ إ.

 ووجدت هذه الكرة بالقرب من المكان، فتساءلت إن كنت تقذفها إلى هناك أو ربما رأيت شيئاً مريباً خلال وجودكر" النا

 هل كنت تعرفه؟".
 قرأت حادثة غرقه في الصحف، ولا بذّ من أن وضعه كان سـيئئً جداًا. .
(أجلج، كان حظّه سيئاً).
 وقـتْ متأختـر مـن إحـدى ليالي الصيـــ الماضي، أتـدزّب على

ضرباتي حين لاحظت أحداً ما ينحني قرب خطّ الأنابيب). "هل كان المتشرّد؟!
رلا أدري، كان منحنياً إلى الأسفل كما أخبرتك، يتأمّل شيئأ ما، ثم اختفى لحظات قليلة قبل أن يعود إلى الظهور مـجدّداًا ولا

 "هل لاحظت إلى أين ذهب بعد ذلك؟" (الا، فقـط لمحتـه لفتـرة وجيزة ثم عدت إلى إلى المنزل، لكنتّي أتذذَر أنَ الحادثة عادت إلى ذهني مجذّداً حين عثر أولئك الأولاد
 قرب خطّ الأنابيبا. (هل أخبرت الشرطة؟). „الشرطة؟هـ. (أجل) "لا، لم أفعل"
 الججّة؟ه.


 ما يتجوّل في منطقة الحفريات القديمة؟؟ الرئ. "هل يمكن أن تصف الرجل الذي رأيته بدقّة أكثر؟".
(أكان يقوم بشيء مريب قرب خطّ الأنابيب؟).
 في أنه يبحث عن شيء ما بالتأكيد، لكنه كان بعيداً عنّي ولم أعره اهتماماً، فقط لمحته لبرهة).
(أيمكن أن يكون من رأيته امرأة؟).
 اوكان ذلك في الفترة نفسها التي عُثر فيها على المتشرَّد في البركة؟ هل تتذكّر متى تحديدأ؟؟ه.
اقبل يومين فقط، وأنا متأكَدِّ من أنّ الوقت كان بعد منتصف
الليل".
"إذاً كان الشخص منحنياً قرب خطّ الأنابيب".
رأجل، ومن المفترض أن يكون المتـــرّد نفسـه، أكان غرقه
("ماذا تقصد؟؟.
رأعني موته ألم يكن هناك ما ما يُير الشكَ حول موته؟هـ. "الا، لا أعتقد ذلك، أتوقع أنْ الأمر كان مجزّد حادثة).

لم يكن أرلندور يعرف ما عليه أن يفعله حين أخبرته هالدورا
 بشكل كامل.
ســأل مــن دون قصــدٍ وهمـا جالسـان في المقهـى: اههل هو
(أجابت هالدورا: (امنك؟ بالطبع إنّه منك)".
"الــم أفعـل ... ليـس في حياتـي أيتّ رجل آخر إن كان هذا ما
تعتقده، أهذا ما تعتقده؟!.
"هل أنت متأكدّ؟؟".
(امتأكدّ؟؟ ما الذي تعنيه؟ بالطبع أنا متأكّدة، أنت الشــخص
الوحيد الذي أعاشره، والطفل منك دون شك").
"لا، أعني أنكّ حامل، فقد قلت إنك تعتقدين ذلك فقطه".
قالــت: الالا أنـا... لــم أكن أعرف أتية طريقة أفضل لإخبارك
بالحمل، ولكن... ليس هناك أيّ شكّ، فلقد زرت طبيباً وقد أكّد
أننتي حامل". (لكن... منذ متى؟....".
(امنذ الربيع، كنا في حفلة الشرطة، ألا تذكر؟ لا يبدو عليك
أنّك تطير من الفرح".
"لقد فاجأني الأمر؟".

قالت هاللدورا: "كان عليك أن تعرف بـمَ أشعر").
جلـس أرلنـدور بصمـت محاولاًأن يسـتوعب كلماتها، في أثناء ارتفاع صوت تكستر أطباقٍ انبعث من المطبخ، فنظر الجميع

"اكلّ ذلك الكالام عن الانتقال للعيش معاً...؟؟". "الـم أكــن أعـرف كيف أفتح الموضوع، أنا لا أعرف مكانتي

فـي حياتـك، فقـد كنـت متـردّداً جدَاً فـي مقابلة والـدي، وأنا لا أعرف شـيئاً عنك تقريباً، أو عن عائلتك مئلاً، ونحن نتواعد منذ سنتين ونصف، ولكنّي لا أزال لا أعرفك على الإطلاق، وأنت لا تعـرف شــيـياً عنّـي، فنحن نلتقي فني الحانات، ونـي ونقيم علاقة ثمّ نتجوّل معاً في المدينة، ولكن....". كان أرلندور يعتقد أنّها ستنفجر بالبكاء. همسـت هالدورا عبر الطاولة: (إمّا أن نجعل أمرنا جذّياً أو علينا أن ننهي عالقتنا).
لم يكن أرلندور يعرف ما عليه أن يقول.
سـألته وقــد اغرورقــت عيناها بالدموع: (امــا الذي تريده؟ ما
الذي تريده أرلندور؟؟.

## 35

أدلى الرجل بإفادته مرّتين حتّى اللحظة إلى رجال الشرطة،
 فتحــدّث بهــدوء وتأنٍّ، ذاكـراً أدقَّ التفاصيل من المعلومات التي يعرفها حول القضية. فقد تمكّن أرلندور من معرفة السـبب وراء حبّهـا لـه، فإلـى جانــب لطفـه ولباقته كان وســيماً أيضـاً، ببشــرته الداكنة، ورأسه الصغير وشعره الأسود، وأناقته وابتسامته الودودة التـي تبعـث فـي النفس الاطمئنــان. كان يرتدي بذلة وربطة عنت، وقد تدلّى شعره الأسود الناعم على كتفيه، وكان سالفاه مشذّبين بشكل مرتّب، واسمه إيسادور، هذا ما و جلده أرلندور في ملفّات ولات التحقيق في قســم الشـرطة، وعندما اتصصل به، دعاه مباشـرة إلى مكتبه، فكان يدير مشروعاً صغيراً الاستيراد بعض البضائع والـيا السلع من أميركا، وكان على طاولته أنواع مختلفة من الحلوى، ورا ورقائق البطاطا، وبعض الأطعمة الأخرى غير المألوفة. سأله إيسادور عن التحقيق، وإن كان قد أحرز تقدّماً، فبدا من


 عندما التقيا للمرّة الأولى، لمـ يعلم إيسادور أنّ أودني متزوّجة

مـن رجـل آخــر، وهو لم يرَها قبل تــك الليلة في رودول، تقابلا
 قصــدت حانــة أخـرى مع رفاقها في العمل قبل أن تـتر كهـم وتأتي



 لم يبدُ عليها ذلك، ولم يتبادر إلى ذهني أيَّ انطباع حول الأمر").


 ومطبخه غير مجهّز، وقد شهد في تلك الليلة موعدهما الغرامي
 اكما قلت للشرطة في العام الماضي، أخبرتي تيني بأنّها متزوّجة،



 الذي دفعها إلى الانفصال عنّي، وعندها أفصحت عن النـي الأمر، فلا
 توقَعهه).
رألــم تفسْــر لك عدم امتناعهـاعن خوض علاقة معك رغم

أجـاب إيســادور: (ااعتقـد أنْ دوري تمثّل في أن أكون قطعة لحم إضافيّة، فقد اسـتغلّتني لنســيان قسـوة زو جوها، هل أنـ أنت قادم بطلب منه؟!.
ردّ أرلنــدور: الا بالتأكيـد لا، لماذا بحسـب اعتقادك أرادت
تركه؟!.
"ربما كانت حياتها الزوجية تعيسة".
 اأجل، عندما أنهت علاقتها بي، قالت إنّها أرادت الانغصصال عنـه، ولكنّهـا لم تسـتطع القيام بذلـك، وإنّها احتاجت إلى بعض الوقت لجعل شخصر آخر يتربّع على عرش قلبها، وإنْ ذلك لم

زوجها الأمر، وجنّ جنونهه).
 "ربما هلَدها بطريقة ما".
(ألديك فكرة عن كيفية تهديدها تحديداً؟).
(الا، ولكن راودني ذلك الشعور، فبدت وكانٔها تخاف منه، وقد أخبرت الشـرطة بالأمر، وأطلعتهم على القصّة، ولكنّهم لم الم
يجدوا حجّة مقنعة للتدخّل واتّخاذ أيّ إجراء٪.

أشار أرلندور: (بعد انفصالها عنك، بالتأكيد لم تكن سعيداً). (الا، عندها أردت... أدركت وقتها ظروفها وخطورة مو قفها
و....

رنّ الهاتـف فـي هذه اللحظة مبعثراً كلمات إيسـادور، فرفع
 للمتصّل أنّه في اجتماع مهم، ثم أنهى المكالمة. استأنف أرلندور الككلام: „ألست من أخبر زوجها ألـيا بالخيانة؟^. أجاب إيسـادور: (أردت تقديم العون، اعتقدت أكدت أنْ تصرّ في هذا سيصبّ في صالحها، هذا كلّ ما في الأمر"،
 عليها سرَأ؟؟.
"ليس بالشكل الذي جعلني أقتنع بأنها ترغب في ذلك حقَاً).
 الصمت حول تلك العلاقة؟؟. (احسناً اسمعني، لم أكن سعيداً، وقد اتصّصلت بها عدَّة مرّات، وفي مزّة رفع زوجها السمّاعة، وبمجرّد سماع صوتي
 ولم أقدرعلى اختلاق قصّة ما، فأخبرته بالحقيقة، حقيقة خيانيانتها). اولكنّها توقَفت عن رؤيتك قبل حدوث ذلك وأنهت الأمر

بينكما).
أجــاب إيسـادور: :أميـل إلى الاعتـــاد أنَ حصول ذلك كان رغماً عن إرادتها، فلم تكن تريد الانفصال عنّي حقَاً، .
 إخباره بالحقيقةه).
اكما قلت سابقاً، بدا لي الأمر وكأنتي أساعدها، وسبق لها

أن أخبرتنـي أنّ زواجهـا علـى شـفير الهاوية، لكنّهـا لم تجرؤ أن تخطو إلى الأمام حتّى من أجل خلا خلاصها من انـ حياتها الصعبة تلك". "هل تعي أنّها اختارته ولم تخترك؟؟؟).
أجاب إيسادور يائساً: (ركانت خيبة أمل كبرى". "وهل علمت بإقدامه على ضربها مراراً وتكرارارأ؟). أومأ إيسادور إليه بالإيجاب. الهذا السبب أرادت أن تهجره ها قبل بلا بلاء علاقتنا القصيرة هل


 المعلومات أمامهم على الطاولة، ولكنهّم يزعمون عدم امتلاكهم

 شُخص ما لا تزال مجهولة هويته قبل مغادرتها سكو لاكافي، فهل لديك فكرة حول من يكون؟ه، أجاب إيسادور: (لالا). "ألم يكن أنت؟؟".
الا لست أنا، عدت إلى المنزل باكرأ في تلك الكي الليلة، وأعلم
 العون لهاب. "حسناً فهمت، إذاً كيف سارت الأمور بحسب اعتقادك؟". (اسأل زوجها إن أردت معرفة ما جرى"،.
(ماذا تقصد بكلامك هذا؟؟.
„لا تسئ فهمي، لقد صدمني سماع خبر إنير اختفائها، ولا أقول
 اعتقادي أنّ المسكينة لم تحتمل حياتها القاسية، فانتحرت، ويقع

 الوقت نفسه لا يمكنهم فعل شيء إضافي الا (هل بدت لك امر أة تفگّر في اللجوء إلى الانتحار من أجل
خلاصها؟؟.

 على الأقل" لم تظهر نيتها على ذلك وهي برفتتي". "افلنتحدث عنك الآن، لم تسـعد بابتعادها عنك وتحطيمها قلبك أليس كذلك؟ به.
ردّ إيسادور: (احدث الأمر منذ ثلاث سنوات قبل اختفائها، وامتلكـت الوقـت الكافـي لتجاوز الأمر ونســيـنهانها، وقد أخبرتك الـا

 والتوصّل إلى ذلك بنفسك". „هل أنت متزوّج الآن؟".
 مـع إحداهـنْ، وشــتان مــا بيـن الأمريـن ا ولا أرى أيّ علاقة بين

## 36

ألقى الليل ظلمته على المدينة، بما فيها طريق أرلندور إلى
 في هليمور قرب مركز الشـرطة، وتبيّن أنّها ثوري، فترجّلت من
 طريقها عبر نيس، هاليتي، هليمور، وكانت تلك المحططّة معروفة بأنتها مأوى للمشـرّدين، وملاذ لمن لا مأوى له، كما كانت ألـو أكبر
 لمواصــلات ريكيافيـك، ورغم بنائهـا الجديد وحلّتها الأنيقة، لم الم تخــلُ مـن بعـض المظاهر البالية، ككتل الإسـفلت الأسـود التي جرفتهـا الريــاح مـع الزمـن، والآن هنــاك برك بـرك صغيرة مـن المياه خلّفتها أمطار ذلك اليوم، وكان موقف الحافلة واسعاً وله سقيفة

 الطقس السـيّى، فيصلّون كي تمرّ حافلة وتقلّهم إلى حياة أخرى جميلة، آملين ألّا تتأخرّ في تلبية ندائهم.
 ليلقـي التحيـة عليهـا، وقد تختيّلها بحال جيّــدة، فرأته ثوري على الفور، ولكنّها كانت في مزاج سـيّئَ إذ تبيّن أنّها تسـرّعت قليلاً

فـي الترجّـل مـن الحافلة، بدلاً من بقائهـا على متنها، وقد قرّرت الترجّل في هليمور باكراً وانتظار الحافلة التالية. صرخت بصوت عالٍ: (أوغاد!). (ما الذي حدث؟ه. (مجموعة من الحمقى، أثاروا غضبي عندما كنت على متن الحافلة، يا لهم من أوغاد!!. سـألها أرلندور: (اهل تواجهين المشــاكل عادة مع... أوغاد كهؤلاء؟u. أجابتـه بالحــدّة ذاتهـا وهـي تصر خ مجــدّداً: اومـا علاقتك أنت؟؟.
(آه في الحقيقة لا شيء، فقط اعتقدت....). "فلتعتقد ما يحلو لك". خرج أرلندور باكراً، ولم يكن مسـتعجلاًا، فمناوبته لن تبدأ قبل ساعة أخرى، فقد أراد أن يمضي وقيتاً في البحث في في أرسبيف

 أرلندور أن يتمكّن من سؤ الها بعض الأسئلة المتعلّقة بذلك الـكّ القرط الذي عثرت عليه بالقرب من مكان إقامة هانيبانيبال، فلا أفضل من هذه الصدفة لتكون فرصة جيّيدة لطرح أسئلته. سألته بغضب: (هل ستبتاع لي شر ابرابا؟ه،
 "في إمكانك إذاً أن تنسى قبولي دعوتك إلى هنا". .

خرجـت تـوري متّجهـة إلى موقـف الحافلة، فـكان فارغأ، وجلست على المقعد، وانضمّم إليها أرلندور ـ صحيح ألنـ أنّ الموقف


 والرسوم تمالأ كل إنش من الجدار. استهلّ أرلندور الكلام: מأعلمت أيّ شيء عن بيرغموندور مؤخرأ؟؟.
رذاك الحقير).
(القد اعتقدت أنكَما صديقان).
"اليس لبيرغموندور أصدقاء، ما الذي دفعك إلى التفكير في ذلك؟ إنَه مجزَد بائس مثير للشفقة). استأنف أرلندور: (في الحقيقة، كنت في طريقي إليك، فقد أردت زيارتك". (حقَّأ؟).
(أردت سؤالك أكثر عن القرط الذي وجدتهه). (هل استعدته من ذاك المحتال؟؟ ).
"أجل، ووضعته في منزلي".
قالت ثوري: (الا مانع لليّ في استرداده منك"). "وهل من سبب محدَّد لأعطيك إياه؟". قالت ثوري وقد شعرت بالإهانة: اللن أبيعه مجلدّداً، إن كان هذا ما تقصده، لم أرد بيعه أصلاً، وددت الاحتفاظ به، ولكن ....).

قاطعـت حلديثهمــا فتــاة مراهتــة، دخلت المحطـّة وحدّقت إليهما بنظر اتها الفاحصة، ولم يمضِ وقت حتى توحّلت إلى ألى أنّ أياً منهما لا يشُخل غنيمة يمكن أن تجني من خلاله شيئاً، وكانت ترتـدي تنـورة قصيرة بالـكاد مكّنتها من اعتلاء الرصيف المرتفع عن الأرض.
قال أرلندور: اأريد أن أعرف أين وجدت القرط؟؟. ("ا إلهي! أخبرتك سابقاً، قرب خطّ الأنابيب). "أعلم ذلك، ولكن أين بالضبط، هل تذكرين بدقّ؟؟). "وما يهمّك أنت بحقّ الجحيم؟؟1. (أريد أن أعرف لا أكثر). ("ليس بعيداً عن الفتحةها). (يمينها أم يسارها؟؟،.
(يمين، يسار، أيتّ نوع من الأسئلة تطرح؟ هل هذا هذا مهمّ؟". اعتـرف أرلنـدور: ا(في الحقيقة، ربما لا، لكن من الجيّد إن
تذكّرتِ الأمر).

قالـت ثـوري: מالجانب الأيسـر، تحت أحـد الأنابيب، كان
 السقف اللعين عندما كنت أزحف، فرأيت شيئاً لامعاً فتبيّن لاحقاً أنه قرط، هل اكتشفت إلى من يعود؟ه. "أعمل على ذلك". (حسناً، هل علمت لمن كان؟؟) . قال أرلندور: اللست متأكَداً ممّا أظنّه، إن كان فعالً سقط من

أذن إحداهنّ، فهل سيصل إلى تحت الأنابيب؟ ألقيت نظرة على

 ذهاب أحد آخر إلى المنطقة تلك؟ الانيبه.
اقترحت ثوري: (ربما ركله أحد إلى حيث وجدتها).
"هذا محتمل"، .
(أو من يمكن أن....).
("ماذ؟؟")
"ربما وضعه أحد هناك").
("ماذا تقصدين؟ من قد آد يضعه؟؟).
 لـي أن أعــرف، لــم أفكَر في الأمر، في الحقيقة ليس عليَ التـي ألفكير



 كلّ ما أريده معرفة حقيقة ما جرى لهانيبال،. . "(أنا لا أستطيع مساعدتك في ذلك". (القد فعلت حتّى الآنا).
 سجائر ها، فسحبت واحدة بششفتيها، وأشعلتها وبدأت تدخّنها سـألت أرلــدور: اهــل للقـرط علاقــة بالأمـر؟ بكيفية وفاة

أجاب: (اسؤال جيّد، القرط هو القطعة الوحيدة التي لا يمكن ربطها بحادثة غرقه، والتي لا يمكن توقَع وجودها بين حاجيات هانيبال".

قالــت ُــوري بشـيء مـن الحسـرة: (هانيبـال المسـكين، لا نصادف كلّ يوم أحداً مثلهس. أومأ أرلندور إليها موافقاً.
(اهــل سـبق لـه أن أخبـرك عن أختـهـ؟ تلك التـي أنقذها من الغرق؟؟!.
(أأجـل ، اسـمها ريبيـكا، كانت محبطة جداً بسـبب ما حدث لأخيها، فهي تلقي بجزءء من المســؤولية على عاتقها، يبلدو الأمر معقّداً، لقد قابلتها وتبادلنا الحديث و أخبرتني عن الحادثي ونة، وتريد أن تعرف ما جرى لهانيبال\|.
"ولهذا السبب تتعمّل مطاردتي وإزعاجي طوال الوقت؟؟. ابتسم أرلندور.
"(ريبيـكا... هـذا هـو اسـمهـا إذاً، لــم أكن على علـم بذلك، هانيبال لم يحدّثني عنها كثيراً، أو عن بقية أفراد عائلتهه). "لم يستطع إنقاذهما معاًا". "ولكن ما ذنبها؟ لماذا تشعر بالمسؤولية تجاه ما حصل؟؟. شرح أرلندور الأمر: اکان يفترض أن يكون هانيبال وزوجته في السيّارة وحدهما، لكنّها انضمّت إليهما في آخر لحظة الِّ وليس بالسـهـولة التـي نتصوّزهــــا يتقبَـل الإنســان حقيقــة كونـه بيدقاً في

حصول المأساة والتسبّب بالحزن، وهي لا تستطيع تجاوز الأمر
بعدل".
سـحبت ـُـوري نفــــأ أخـر من الســيجارة التـي تحملها بين

 هانيبال والفاجعة التي حلّت به هدّآ من روعها. سـألها أرلندور مقاطعاً سـكينتها، وهو يأمل أنتها لن تغضب
مجذَداً: (إلى أين كنت متَجهة؟|.

أجل، إلى أين كنت ذاهبة بالحافلة؟هر

 المنازل والطرقات من النافذة، والمناطق الجديدة مثل بريدهولت،
 مـا، إلّا أنّنه سـينتهي بـي المطاف دوماً بالعودة إلى المكان نفسـه مجّدأ).

رمـت سـيجار تها علـى الأرض، وداسـتها بقدمهـا، بعـد أن
عمدت إلى تدخينها حتى آخرها، فاحترقت رؤوس أصابعها (اكل" ما أعرفه هو افتقاده لزوجتهه).
(0هيلينا؟).
قالـت ـُـوري، وهـي ترنو إلى برك الماء الصـي الصغيرة في الطريق


قلبه لوداعها، قد أراد إنقاذها، ولكنّها أشارت إلى الفتاة، فضحّت بنفسها من أجل أخته، ودفعته بعيدأ عندما حاول إنقاذها، إذ أرادته أن يركّز على إنقاذ أخته، لأنهّا علمت أنّ إحداهمما ستنجو فقط،

 ذكر الأمر مجلّداً، وإن أردت رأيمي، أشكّ في القصّة تلك، ولديّ وني إحساس بأنْ كلّ ذلك من وحي خيالهاه.
بعد قليل وصلت الحافلة، فنهضت ثوري، ورود وِعت أرلندور، وقدا أظهر صوتها وتعابير وجهها مقدار فرحها بنهاية هذا اللقاء، وكأنهّا طوال حديثههما لم ترد سوى قول تلك الكلمة، وهي وي كلمة
الوداع.

استحالت السماء رمادية استعداداً للدفعة التالية من الأمطار، فراقبهـا أرلنـدور عندمـا صعدت إلـى الحافلة، واختـارت مقعداً قـرب النافــة، وهيَّأت نفســها لجولتها في المدينة، وهي تلاحق أحلامها التي لا وجود لها في الواقع، من دون أن تغادر الحافلة، ومن دون أن تبدي اهتمامأ بمكان توجّهها، تاركة خريطة الـا حياتها على رصيف الذاكرة، قرب موقف الحافلة، حيث وقف أرلندور يراقـب المشـهـلد بصمـت، وينظر بعيني تــوري إلى حياته، و كيف كانت لتبدو من غير وجهة محدّدة ومن دون هدف.

## 37

لم يكن أرلندور على اطلاع بتحرّيات دائرة البحث الجنائي، على الرغم من زيارته مكاتبها في بورغاريارتون بضع مرّات اتِ خلا
 من أجل تحزيات عن عمليات سطو أو قضايا اعتداءات واقتحامامات خطيرة. فقد اســُدعي رجال الثـرطة في بعض الأوقات للإدلاء بشهاداتهم في التحقيقات، ولكن بوصفه شر بيّاً في بداية مسيرته المهنية، لم يُستدعَ أرلندور لمثل تلك التحقيقات.
 في الثلاثين من عمره، هادئ ومتزّزن، ويبدي الكثير من الاهي الاهتمام

 الرسـمي الكامل، وأمل أن يسـاعده ذلك في ترك النـي انطباع إيجابي.
 التصوير الجديدة في المركز، فكان ضجيجها ونيا يصمّ الآذان، وهو
 المظلمة، فتساءل أرلندور إن كان هناك أكيّ تقدّم في التحقيق حول قضية اختفاء أودني. أجاب هرولفر بينما كان يصوّر نسخة من ملفت: الا، لا شيء

بدا الملف"عائداً إلى ملكية حقيقية، إمّا باع هرولفـر ألو أو اشترى
 يدرك أرلندور أيتها الأصحّ.

 بحجّة غياب ريبيكا، التي توجّب إبقاؤه ها سـرَّاً وقتاً أطول بقليل، فهو يشــعر بالذنب لعدم مقدرته على كثــف ما يعر فـهـ، فأرلندور
 قال لهروفلر: (امجرّد فضول لا أكثر، أما زلت تحصل على على المعلومات من الشهود؟ه،.
 "وما كان ذلك؟".
("حسـنأ، من الواضح أنّ المرأة المسـكينة انتحرت، فألقت بنغسـها في البحر، أو قامت بشـيء من الـئ هذا القبيل، هذا التفسـير المنطقي الوحيد الذي يمكن التوصّل إليهه.

 "وهل استُجوب الرجل، أقصد شريكها في الخيانة؟؟. (رأجل، كان برفقة صديقته في المنزل وقت الحادئةه).
 رأتظنّ أنه يكذب؟ لا، ما الذي دفعك إلى التفكير في ذلك؟ه.
"احسـناً ماذا بشــأن الرجل الذي يفترض أنْ أودني التقت به
في النادي الليلي؟".
قـال هرولفـر ووميض الة التصوير ينعكس على وجهه: الملم


القضية|l.
"حسناً، أفترض أنك وجّهت تركيزكك إلى الزوج؟".
قال هروفلر وهو يرفع غطاء الآلة: اليس بححوزتنا أدنى دليل ضذّه، ربما أوسعها ضرباً، ولكنّ ذلك لا يثبت شيئاً".. "أوسعها ضرباً؟).
"اكانــت مشـكلة أسـرية، كمـا ندعوها، لم يعتـد أن يصفعها ولكن حصل ذلك مرّة واحدة لا أكثر، وهذا كان كافياً لنستجوبه انـو بشأنها، وقد حقّقنا مع أصدقائهما المقرّبين أيضاً، لكننا لـم نصل إلى شيء محدّدا". "هل تلقّيت معلومات مفيدة؟؟). "أجل" . "وهل اعترف زوجهه؟؟". "الكم يكن لديه خيار آخر، من أنت مجلّداً؟؟). قال أرلندور: (اأنا مهتمّ بهذه القضية لا لا أكثرث). "(هل مضى وقت طويل على تعيينك في مركز الشرطة؟). "ע"
"هل أنت على صلة بالمتوزطين في الأمر؟".


قـال هروفلـر: (اليــس لدينـا جثّة، أو حتّى سـلاح جريمة، أو أيتّ دافع لها، هذا ما يجعل الانتحار التفسير الأكثر تطابقاً مع ما نملك من معلومات، فزواجها كان على شفير الهاوية، وأرادت أن تنفصل عن زو جها، وربما وجدت طريقتها الخاصّة لفعل ذلك"). "هل كان زوجها وحيداً في المنزل يوم اختفائها؟". قال هروفلر: "هذه ليست جريمة كما تعلم، ولكنّه ذهب في تلك الليلة إلى الليونز لحضيور اجتماع ما، اسمعني، لا أدري لماذا أخبرك بهذه الأمور، إنّها لا تعنيك، ذكّرني باسمك مجلّدراً؟؟.
״أرلندور".
("حسـناً أرلندور، لماذا الفضول؟ يبدو و كأنكّ تعلم شـيئاً ما يتعلّق بالقضية|".
" ( مـا قر أتـه فـي الصحـف فقـط، وما ســمعته مـن رفاقي في
المركز هناك11.
تابـع هروفلر: (افتّشــنا منزل الزوج، وأخضعناه لاستـجواب
 خطر في بالنا وقتها، وتحدّثنا إلى الجيران أيضاً، لم يرَه أحد تلك الك الليلة. وفي النهاية لم نصل إلى ما يدفعنا إلى الاستمرار بالتحقيق معه وملاحقته قضائياً، ولم يوكل محامياً حتّى، بالكاد تمكّنًا من الـى التحقيق معه حول ذلك). (ألم يُشتّبه به وقتها؟؟".
(الا يزال مشتبهاً به، في الحقيقة، عشيقها السابق تحوم حوله

الشبهات أيضاً، فالقضية لم تحلّ بعه، إنّها قيد التحقيق، وسنعاود العمل استناداً إلى مخطّط جديد، ونحاول النظر النـر إلى القضية من
 إلـى طـرف خيط جديد. ولكنْ الحقيقة تبقى ... زوجها متمســــك


أو التوضًا لا دلكلى شجيء ما.
(1)

قـال أرلــدور: اههناكُ رجل قــد غرق في كرينغوميري خهال الأسبوع ذاته الذي اختفت فيه أودني". ("ماذا يعني هذا؟هر. "هل سمعت بالحادثة؟). (أجل، ما كان اسمه... آه، ماذا كان اسمه؟ه. (هاهنيبال). "انعم، هذا هو، إنّه الشخص المتشرّداها.

 ووفقاً لتقرير الطبيب الشرعي، لا توجد إصابات أو أو علامات غريبة لم يستطع تفسير ها، وإن وُجدت، فلم تكن ذات هذا النوع من القضايا يستهويك؟". (لا، ليس تحديداً).

تابع هروفلر كلامه وهو يجمع النســخ التي صوّرها: انحن نصبّ اهتمامنا وتر كيزنا كاملاً على قضية المرأة، أمتا موت المشبرّد فبات أمراً ثانوياُ، وأنت تعلم كيف تجري الأمور"). "ماذا تقول؟؟.
أطفـأ هروفلـر آلـة التصويـر، وأجاب أرلنـدور بنبرة حازمة: (الالسـاعات الثمانـي والأربعـون الأولـى تكون عصيبـة في قضايا فقدان الأشخاص".
("ماذا عن الحريق في قبو هانيبال؟؟ أتعلم بأمره؟". ("بالتأكيد، اتضّح لنا أنّه أضرم النار في القبو بنفسهه).
 ولا يمكن مقارنته بامر أة كالسيّدة أودني". صـاح هروفلـر غاضبـاً: (امــا الذي تلمّح إليـهـ؟ نـحن لا نقوم بهذا التمييز، كلّ ما في الأمر أن أودني قد تكون حيّة ترزق، فلا نعلـم مـاذا حـــث لها، واحتمـال إنقاذها لا يزال قائمـأ، وبالتالي
 وفات الآوان على مساعدته، و كان ثُملاً وقتها، فقد وجدورا نسبة الكحول مرتفعة في دمه، وما لا أفهمه لماذا ... مهالا لـحظة، هل ول هو قريبك، هل تعرفه؟).
أجاب أرلندور: ايمكنك أن تقول ذلك، عندما كنت أخرج
 ولكنّه حظي بحياة بائسة).
„أجل، كان ينام عند خط "الأنابيب، أليس كذلك؟!).

$$
\begin{aligned}
& \text { هل أردت شيئاً آخر؟ سأتأخر عن الاجتماع"). } \\
& \text { "الا شيء آخر، شكراً على مساعدتك"). }
\end{aligned}
$$





## 38

كان الرجـل منــــغالا في مرآبـه عندما وحــل أرلندور، كان




 أدوات زراعية مثُتّة بمسامير على الجدراني بوران، إضافة إلى زوج من المعاول، معلّقين من نصليهما النظيفين. بقي أرلندور خارجاً يتفحَص مالك المنزل، الذي لم يلم يلحظ






 لا يمكن إخفاؤه أبداً.
أدار الرجل شركة تأمينات كبيرة، وعلم أرلندور أنه سيتحذّث

إليه في النهاية، ولا مفرّ من ذلك، فقد أخّر موعد المقابلة لأطول
 مـن كيفيـة البـدء بمو ضوع حسّــاس كهذا. كيف ســيكون ردّ فعل الرجل؟ في إحدى الليالي اختفت زوجته من دون ترك أيتّ أثر في
 حوله منذ تلك اللحظة، والآن أرلندور، شخص غريب كليّاً، على وشك إرغامه على خوض الأمر بتفاصيله الدقيقة مرّة أخرى. انتظـر أرلنـدور بهــدوء حتّى انتهى الرجــل من أعماله، وتنتبّه إلـى حضـوره، فخرج مسن المرآب وألقى التحية على السـرطي، فردّ أرلندور السالام.
سأل الر جل بتوتّر بعد صمت دام قلِلاًُ: الماذا... من... كيف
أستطيع مساعدتك؟؟".
"(غوستاف، أليس كذلك؟".
"أجل، هذا أناه. .
"أنا من مركز الشرطة، في الحقيقة، كنت آمل أن أطرح عليك

$$
\begin{array}{r}
\text { "أودني؟ الأسئلة، حول زو جتك أودني". } \\
\text { (أنا ملرك أنّ...". }
\end{array}
$$

قـال الرجـل: (المـاذا تريد التحدّث عنهـا؟؟ بـَّ يهمْمّك أمرها؟ من أنت مجدّداً؟".
رأنـا أرلنــدور، وأعمـل علـى حــلّ قضية زوجتـك في وقت فراغي، إضافة إلى قضية شـخص توفّي في عطلة نهاية الأسـبوع

# ذاتها التي فُقدت فيها زوجتكا. (في وقت فراغك؟؟). 

رأجلى، أشعر بارتباطها بوفاة رجل أعرفه، وأتحرّى عن الأمر نيابة عن أختهه).
(من يكون الرجل؟؟".

"هل قلت مشرّد؟... ما الذي تتحدّث عنه؟"،
"اكان يعيش في قناة التدفئة جنوب كرينغو





 يخزّبها فقط، ويعكّر صفو الليل الهادئ بما جاء باء به من قصّة غريبة حول شخص متشرّد. سأل غوستاف: (ما علاقة أودني بالأمر؟^. "هذا ما أردت أن أسألك عنهه.
 وأنت لست هنا في مهمّة رسمية أليس كذلك؟؟! هزّ أرلندور برأسه نافياً.
قال الرجل وهو يتوجّه إلى الداخل: „إذاً ليس لديّ ما أطلعك 265

حـاول أرلنـدور مجــدّداً: (هنـالك احتمـال قائم بـأن هانيبال وزوجتك التقيا ليلة اختفائها، وليس لديّ أدنى فكرة عن الظروف التـي أدّت إلـى هــذا اللقاء. فكلّ تحرياتـي تقوم على افتراض أن أنّ زوجتك متوفّاة، وأعلم أنّ هانيبال كذلك، وأريد معرفة ما حدث حقَاً، وريبيكا أختى هانيبال تأمل في الحصول على ونى بعض الأجوبة أيضاًا".
قال غوستاف: (اسمعني، من الأفضل أن تغادر الآن، فأنت تهلد وقتك في التحذّث إلى الشخص الخطأ، أنا لا أعرف بشأن من تتحدّث عنهما، ولم أسمـع بهما قطّه. "حسناً، وبالتالي لا يوجد سبب مقنع لكونك...".". "و لا أعـرف مـن أنـت أيضاً، يبـدو الأمر بعيـداً عن المنطق
 لأضيفهه).
قال أرلندور: (أنا لم أقل إنّ هانيبال ألحق الأذية بزوجتك،
لقد كان...). .

لقد عجز عن أن يختار الكلمات المناسبة لوصف الأمر.
 يتعرّض هانيبال لزو جتك، و كانت لديه مشاكل عدّة، لكنّه لم يقدم على إيذائهاه). قال غوستاف: (ولنقل أيضاً إنّني لا أهتمّ بالأمر، لقد طلبت منك المغادرة وأن تدعني وشأني، فليس لديّ ما أقوله لك، هل

رأنـا أطلعـكـ على قضية هانيبال لاعتقـادي بوجود زوجتـك
قرب الأنابيب ليلة اختفائها حيث كان يقيم".

المرآب، ولكنّه تردّد بعد سماعه كلمات آلمأ أرلندور الأخيرة، فكان
بين رغبة ورهبة حول محادثتـه.


 حصـل لأودنـي أو هانيبـال بعد ذلك، لذا فكَرت فـي في إمكان طلب المساعدة منك".
(الـم أســمع بهانيبـال هـذا، ولا أدري عمّا تـتحدّث بشــأنه،
صدَقني".
(اتوقَعت ذلك، فلم يسبق لأحد أن ربط بين التضيتين). اركلّ ما قلته يبدو بعيد الاحتمال... هلا أخبرتني مجدّداً ماذا

كان اسمك". (أرلندور).
(اصحيح، أرلندور، أودّ أن أشـكركُ على اهتمامكا ونك بالقضية ومنحها من وقتك الخاصن، وسأكون سعيداً أكثر إن توقَفت عن آن التدخَل في أمور لا تعنيك إطلاقاًا .



الأسفل، وكأنْ جداراً احمر يتم بُناؤه أمام أرلندور، ليبعده تماماً عن حقيقة لا يزالل يأمل في الحصول عليهِ الحيها من زوج أودني، فمدّ يده إلى جيبه وأخرج القرط. (هل يمكنك التعرّف إلى هذا؟؟. حدّق الرجل ملينّأ بصمت. (هل سبق لك أن رأيته؟).
استمرّ الباب في النزول، وفكّرَ أرلندور سريعاً، ورمى القرط
 فندم على ما فعله مباشرة، وخيّل إليه أنه ألقى بطاقته الذهر الذهبية في

 ثوري، السكيّرة البائسة.
 نفسه،، بعد أن أدرك أنّه ليس في الإمكان العو العودة بالزمن والحي والحصول على القرط مجذّداً، وكان على وشك الاتِّجاه إلى الِّى الباب والطرق عليه عندما سمع صوت المحرّكُ مجدّدأ، والباب كان على وشا وشك أن ينفتح.
التقـط الرجـل القرط، وكان يتفخّصـه وتعابير وجهه تمتزج بين الحزن والغضب والدهشئة. رفع نظراته إلى أرلندور قائلاً: أأين وجدته؟ه.

## 39

كان منزل غوستاف مرتباً بقدر مرآب سيّارته، وهو يبدو على
 خـارج عـن المألوف، قطع أثاث أنيقة مرتّبة، وتماثيل صغغيرة من البورسـلان منستـقة في غرفة الجلوس في زاوية محسـوبة بدقّة، والصور عُلقّت على الحائط بتنسيق مثالي، ولا تزال آثار التنظيف واسـتخدام المكنسـة الكهربائية تظهر على السـجتادة ذات اللون الأزرق الشــاحب، وقـد فاحــت فـي المكان رائحة عطـرة أيضاً،
 يخلع حذاءه قبل الدخول عندما أخبره الرجل بأنه لا داعٍ لذلك ورِ فكان أرلندور واثقاً تماماً من أنّه لم يعنِ ما قالهـ دعاه إلى الجلوس في غرفة المائدة، وأحضر غو غوستاف كرسيّاً
 في نفسـه إن كان سيسـتعيده مجدّداً. لقد انقلبت حالة غو غوسـتاف الذي تحوّل من شـخص طرد أرلندور من أمام منزله، إلى شخخص متعاون جدّاً، حيث طلب منه الدخول وهيّأ نفسه للمحادثة، وقال إنّ اختفاء زوجته قد حطّمه تماماً، فهو لا يعلم شـويئاً عمّا حصل لها، وليلة اختفائها كان في اجتماع في نادي الليونز. "أنا عضو منذ بضع سنوات).

$$
\begin{aligned}
& \text { ״هل القرط يعود إلى أودني؟؟. } \\
& \text { (أجل، إنّه لهاه). } \\
& \text { "هل أنت متأكّد؟". }
\end{aligned}
$$

قال غو سـتاف: (القد اشــتريته بنفسي من محلّ المجوهرات
في ريكيافيك، أنا لم....".

 أدري ماذا أستطيع أن أقول، أو بمّا أفكّر".
تريّث أرلندور قليلاً، فقد أراد منح غو أِتاف الوقت ليتمالك نفسـه، وامتنع عن ذكر اسـتجوابه لبائع المـجوهرات بنفسـه، فلم
يعلم ما يتوجّب كشفه أو إخفاؤه عن الرجل.

بعد برهة، سـأل غو سـتاف إن كان يتذكّر إن وضعت زو جته
القرطين ليلة الحادثة.
أجـاب غوسستاف: اأجـل، كانـت تضعهما، أهديتهـا إيّاهما مباشرة بعد...عندما كنت في مزاج جيّد، لقد أحبّت الحِلِي. وهذا القـرط يعـود إليهـا، ولكن كيف... أيـن عثرت عليه؟ هل تحاول
إخباري... بأنك وجدت أودني؟٪.

أجـاب أرلنـدور بتجـرّد من المشـاعر: الالا، بالتأكيد لا، فقط القـرط، فـي الحقيقـة لســت أنـا مـن وجـنـ ارج فـي بـادئ الأمر، بل
 التدفئة في كرينغوميري مسـكناً له، وبعد فترة ليسـت ببعيدة من

تاريخ غرقه، فقد اتَجهت المر أة نحو مكان سكن هانيبال، وعثرت على القرط تحت أحد الأنابيب، ويدوري حصلت عليه منهاها). "وكيف علمت أنه لأودني؟".
 أعلم، اعتمدت على حدسـي وحسـبـ، فهانيانيبال غرق في عطلة نهاية الأسبوع ذاتها، وليس بعيداً عن هذا المكان، ولديّ إلحس إنساس بوجود رابط ما بين القضيتين". "أنـــا آسـفـ، ولكــنّ الأمـور ضبابية قليلاُ بالنـــبة إلـيَّ، وما علاقتك أنت بالأمر؟؟!.


 القرط، والآن أجلس أمامك هنا، وأنا أعتذر، إذ أعلم مدى صعوبة الأمر بالنسبة إليك، لكن لم يتبادر إلى ذهني شيء آلـي آلخر لأقوم بهه). لم يستطع غوستاف الإشاحة بنظره عن القرط "ولكن كيف وصل إلى هناك؟ كيف انتهى به الأمر في ذاك المكان؟!. قــال أرلنــدور: إذهـاب أودنـي إلـى هنـاك ليـس الافتراض
 إلى مسكنه، فهو كان يبقي عينه يقظتين بحثأ عن الأشياء اللامعة، ولا يمكن استبعاد هذا الاحتمال أبداًا . ألقى غوستاف على أرلندور نظرات فاحصة، وقال بعد قليل

مـن الصمـت: الككنك في قرارة نفسـك تصـــّق الاحتمال الأؤل أكثر).
قال أرلندور: (ابحسب اعتقادي، أظنْ أنّ زوجتك مرّت قرب
 لا يزال غوستاف يحدّق إلى أرلندور . سأل بصوت ضعيف: (هل وجدتها؟ إلى ها كانت المرّة الثانية التي يسأل فيها السؤ ال ذاته، حاونا حاول أرلندور

 بمرورها عبر القناة في وقت ما ليلة اختفائهاب، .
 أخذهـا إلـى هنـاك؟ هـل كان من اعتدى عليها؟ هل هذا ما ما تلمّح

أجاب أرلندور: (لا، أنا أشكَ في هكذا احتمال، وفي الواقع أظنْ هانيبال عانى من المعضلة ذاتها مثل زوجتكار". „ماذا تعني بكلامك؟؟". (أعتقد أنّه ضحية أيضاً". (ضحية؟).
قال أرلندور: מأجل، فكرت في الأمر كثيراً، وهذا أفضل ما
 الحادثة، فقام القاتل بإسكاته هو الآخر إلى الألبده، ســاد الصمـت فـي الغرفـة، وقــد عبـــت كلمـات أرلنــدور

بترتيـب هـذا المنزل، باللوحات المعلّقة على الجدران، وبتماثيل

 أرلندور هذه الفرصة ليخطف القرط ويدسنه في جيبه، فلم يلحظ غوستاف الأمر .
تابـع أرلـنـدور: اووبالطبـع، إنْ مـا قلتـه لا يتعــنَى التكهِّنات




 نقاط التشــابك المتمثّلة بأسـباب ارتكاب الـكاب الجريمتين، التي تخفي وراءها الحقيقة كاملة، وهو ما أملت الحصول عليه منكها
 واقفاً على قدميه وأخذ يروح ويجيء وهو يخطو خطوات سريعة في الغرفة.
قال غوستاف بلهجة حازمة: امما الذي تحاول الوصول إليه؟ كيف لي أن أطلعك على ما لا أعرفه؟ه.
 وأخبروني أن.....
أششخاص؟ أيت أشخاص؟ ״ممّن عرفوا أودني، من الأصدقاء......

قاطعه غوستاف: "أيّ أصدقاء؟... أخبرني بأنك لم تفعل ... هل تحدّثت إلى إيسادور؟؟!. (افي الحقيقة فعلت).
(اماذا قلت؟ وهل علمت مسـبقاً بـخيانة زوجتي معه؟ أو أنه لم يذكر الأمر؟!.
"أخبرني بذلك، بهدف الإحاطة بالتفاصيل كاملة فقط". "لقـد حــاول تدميـر زواجنـا، وأذى دوره في تحطيم علاقتنا على أكمل وجه، إنهّ أحقر شخص قابلته في حياتي". "(بحسب أقواله، أو دني أرادت الانفصال عنك".
(أجــل، بالطبـع سـيقول لـك ذلك، في الحقيقـة، كان الأمر يسير بشكل معاكس، فأودني كانت تحاول الابتعاد عنه، وأنا أراه مختلّاً ومضطرباً، وإن كان أحدهم قد ألحق الأذى بأودني، فهو
 يذكر في التحرّي عن الأمر، وبدا ذلك غريباًا. ("لقد قال الأشياء ذاتها عنك"). "ااختلق أموراً وأكاذيب عدّة تتعلّق بي"، سأله أرلندور: المـاذا كانت على علاقة مـع إيسادور إن كان مختلاًّ إلى هذا الحذّ؟". الـى .
"الا أدري، قد تكون لحظة طيش، ولـم أفهـم الأمر حتّى الآنه). "هل سامحتها؟".
„أنـا.... أردت الحفـاظ علـى حياتنا الزوجيــة، ولكن كانت لديـه الجـر أة والوقاحـة ليتّصل ويطلب التحــّث إليها، ألم تتبيّن

الأمــ؟ عليـك أن تـرى كــم أنَه مريـض، الأمر واضــح تماماً، لم

 بذلك قبل أن تدرك أنهّ مشوّش ومختّلّ"، . قال أرلندور: آأعلمني أشخاص آخرون بأنّ حياتكما الزوجية كانت حافلة بالمشاكل"). (من قال لك ذلك؟".
االناس الذين تحدّثت إليهم، ولم تكن المشاكّل عادية، كما
 بدأت بالبحث عن مكان تهرب إليه من قسوة حياتها معك". "عانت من أوقات صعبة؟؟. قال أرلندور: القد سمعت شائعات عن تعنيفهاها . تحوّلت نظرات غوستاف من أرلندور إلى السجّادة على الأرض.


سماحها وعفوها عنك؟!.
لم يجب غوستاف.
"أليس كلامي صحيحأ؟).


 بشكل منطقي، وقد أسعدني اهتمامك بالقضية، واعلم أنّ لا أحد يستميت في العثور على أودني أكثر منّي، لقد حاولت التحذّث

إليـك بصفتـك رجلاً قـد تفهـم معاناتي، فتكلّْمت معك بمواضيع شــديدة الحساسـية تتعلّق بححياتي الشُـخصية وعلاقتي الزوجية، لتختلق في النهاية هذه الاتّهامات اللعينة، لقد اكتفيت من ذلك، ومـن اتّهامـات الشـرطة المتواصلة، ومن الأفضل لو تغادر الآن،
ولا شيء آخر لأضيفهه.

سأل أرلندور: "الماذا أرادت الانفصال عنك؟". رفض غوستاف الردّ على سؤ اله.
"الم تكن لتسمح بر حيلها، فقد سامحتها على خيانتها واستمرّ
زواجكما وكأنّ شيئاً لم يكن".
كـرّر غوسـتاف كلامـه محاو لأ كتم غيظـه: ا"من الأفضل أن
تخرج؟).
„كيف أصبحت علاقتكما بعد ذلك؟!.
(افعلنا ما في وسـعنا لتجاوز الأمر معاً، لا أجد للأمر علاقة بأين شيء تقوله، من فضلك ارحل الآنه.). „هل تحسّنت الأمور بينكما؟".

وقف غوستاف في الردهة، وفتح الباب الرئيسي. (الأمر ليس من شأنك إطلاقاًه.
(هل اعتديت على زوجتك؟؟".
قـال غوسـتاف بصـوت اسـتحال همســأ: الالا، لــم أضربها، والآن دعنـي وشـأني، أودنـي لــم تعد إلى المنــزل أبداً! لم ترجـع من ثورسكافي". وأغلق الباب وراء أرلندور.

## 40

حصـل أرلنـدور على إجازة لليالـي الأربع التالية، وأصعب ما في الأمر التأقلم والعودة إلى نظام النوم الطبيعي، والاستيعا
 العودة إلى روتين يومي عادي خلال أينام العطلة بدل الاستيقاط
 فتكمن الحيلة في البقاء متيقّظاً طوال سـاعاعات النهار التالية لليّاليلة المناوبة الأخيرة قبل الإجازة، وعند استيقاة الجاظك فئك في الصباح التالي، نظرياً، فإنّ ساعتك البيولوجية تعيد ضبار الاوبط نفسهاه، باءت محاولات أرلندور في اتباع النصيحة بالفشـل تقريباً،



 وتوجّه إلى المطبخ، وجلس إلى الطاولة، وحيداً صامنا وتاً، محتاراً
 التفكير في هانيبال وأودني بغضّ النظر عن أيّ وسيلة مستخلدمة،
 طلب هالدورا، الذي بات يؤرقه مؤخرًا،، إلى جانب التفكير بأشياء

ســألته مـرَة: اما الذي تنوي فعلـه، أرلندور؟؟،ا، عندها اقترح



 ذلك، وأنّ الوقت أصبح مناسـباً للاسـتقرار، والتوقِّف عن عيش حياة محور ها هو نفسه. فالوقت قد حان لإجراء تغيراء تيرات وات والقيام بشّيء جديد ومختلف عن نمط حياته الذي اعتاد عليه.
 مسـكن ملائم، فكانت تتصفّح إعلانات العقارات في الصحف،
 ولكن غرفة واحدة ستكفيهما في الوقت الحاضري، فهالدورا وانيا الآن


تملأ قلبها مجذّداً.
اسـترجع من أرشـــيف ذاكرته ردّ فعل غوســتاف، فهل كانت





سيستغلْ ما حدث للتقدَم بشكوى رسمية. بدا افتراض وفاة أودني أمرأ معقولاً جلذّاً، فأخذ أرلندور في

الحسبان كلٌ الاحتمالات التي عرضها على غوستاف، ومنها أنّ الشخصص ذاته قتل هانيبال أيضاً. فالغيرة والانتقام، دافعان فران قويان
 ومن الصعب اسـتنتاج تسلسـل الأحداث عند الأنابيب، وبعـدها الـنـا في مواقع الحفريات القديمة. فكّر أيضاً في إمكان تعرّض أودني

 وكأنه حادث غرق، معتمداً على حقيقة أنّ أحداً لن يكترث لغر لغرق

متشرّد.
لقد أكدّ لغوستاف استحالة إقدام هانيبال على إيذاء أودني، وذلك صحيح حتماً، ببساطة لم يستطع تخيّل المشهـ، أن ئن يقتلها هانيبال، ويختبئ جئتّها، ويرمي بنفسه في الماء. ولا بلّ من وجيا وجود شخص ثالث، مسؤول عن موتهما، وتلك كانت خلاصة تحريّيات أرلندور التي لم تفارق تفكيره.

 فتبادر إلى ذهنه روايتها للحادثة، وكيف لوّحت هيلين إلينا إلى هانيبال
 خلال علاقته بها، عندما كان (الطيفا) على حسب لم يتمكّن من الهرب من ذكريات ما حصل في في حادث الم الميناء الماء تصوّر ثوري في الموقف، تنتظر الحافلة لتخوض في في جولتها ونها التالية وتحلم بالسفر يوماً ما. وتذكّر لقاءهما الأوّل، عندما كانت

متّزنـة وراقيـة ومختلفة عن أولئك المدمنات الفظّات اللواتي كنّ
 وبيرغموندور في غرفتها غرب المدينة.
غربـاً... حيـث كان يذهـو في في جولة متجاوزاً أحد المنازل، لفتت انتباهه قصتة الفتاة من كلّية الإناث، والتي اختفت من دون
 وكلّ ذلك ترك خلفه ألماً وأسـى. وعلم أنّ هوسـه حول الْتر المتاء الأشخاص، نابع من قلب المأساة التي عاشها في الشرق، وهن وهذا
 القاسية فوق سطع هذه الأرض الموحشة. ربما هذا ما يؤرقه منذ البداية، تلك الرغبة الـة التي تقلقه دوماً، وتبقيه يقظاً، فالتشنَّجات التي في جسده ولا تفسير لها، والحدس
 يبادر إلى التدخّل في حوادث الاختفاء في المدينة.
 وسـيطلع المسـؤولين علـى كلّ ما يعرفه، مـن تفاصيل محادثاته
 الاتّهـام إليهمـا عندمـا احتـرق قبوه، وانتهاءً بـــوري التي وجلت القرط.
قبعـت نقطـة تقاطـع الأحـداث أمـام ناظريه علـى الطاولة،
 القـرط تحـت الأنابيـب قرب إحدى الفتحـات. وإن كان كلامها

صحيحـاً، فحتَى لو سـقط مـن أودني، لن يتموضــع في المكان


 الأنابيـب، ولا سـبيل لإبعاد هانيبـال عن ضوء التهمة حون حول قيامه بهذا الأمر.
احتمال آخر بعيد تبادر إلى ذهنه، لكن لم يستطع أرلندور

 المظلم.

## 41

كعادتهما، التقى أرلندور وريبيكا بعد دوام عمل العيادة في
 بصديق أودني وعن تحدّثه إليه وإلى غوستافـ الِي
 فقد اعتاد ضرب أودني، ومن الواضـح أنها سـعت إلى الخلاصد منه. وقد أكّد لي ملكيتها للقرط، ولكن عنـي عندما واجهته بأسـئلتي، رفضى متابعة الحديث، وطردني، وهذا لا يدلّ على أيّ شيء مهمّ بالضـرورة، فربمـا تماديت قليالاً وأثرت غضبّا وهبه. وفي النهاية، كان قراره صائباً بطلبه الرحيل منّي.
تابـع أرلنـدور حكايته حول زيارته مركز التحقيق المركزي، ونقاشـه مـع الضـابـط المســؤول فـي قضية أودنـي، وأخبرهـا عنـ
 يسـتطيعوا العــور على أدلّة ضـــّه، لأنّ الأمر يتطلّب العثور على الـى
 علـى حبيبهـا السـابق أيضـاُ، وانتهى بهــم الأمر باتّتخـاذ الانتحار تفسيراً منطقياً لمـا حدث.
جلسا على مقعد في تيارنارغاتا، حيث يمكنهما من هناك أن يجولا بنظر هما شُرقاً عبر البحيرة إلى الكنيسة والمدرسارسة وكا وكان

الطقـس دافئــأ كعادتـه في فصل الصيـف، وكل" يوم دافئ يليه يوم آخر مثله، واستمعت ريبيكا من دون أن تعلّق، وقد وضعت وكت نظّارة شمســية كبيـرة وأنيقـة، وكان اختـيارها للمالابـس أنيقاً أيضاً، فهي كانت ترتدي سترة صيفية زاهية، وبلوزة حريرية. أخيراً، سألته ريبيكا: (ماذا عن هانيبال؟؟).

متناقض تماماً). .
(هل أخبرت أحداً عن القرط؟؟.
 ذلك أيَّ مشـكلة في الوقت الراهن، ولكن بعد عدّة أيّام لا أكثر سيصعب عليّ الإتيان بتبرير عدم إبلاغي مركز التحقيق المركزي مباشرة|.

(حسناً، ألم يربطوا بين القضيتين؟؟.
"وسيفعلون عندما تخبرهـم بشأن القرط".
"أجل".
أطلقت ريبيكا تنهيدة خفيفة.
"وسيصوّرن هانيبال على أنه الوحش الذي قتلهـهاه).
(اسـيعتقدون ذلك، لكن سـيترتّب عليهـم معرفة سـبب موته،
وعلى أحدهم عندها ملاحظة إمكان تدخّل هانيبال بشكل ما في أحداث لا علاقة له بها أذت إلى أن يخسر حياته جراءهـا). جلسـا لوقـت طويـل، تحت أشـعّة الشـمس الدافئـة، وهما

يسـتمعان إلـى صخـب المدينـة وزقزقــة العصافيـر، ويتأمــلان
 تيارنارغاتا، كما تناهت إلى مســامعهم أصوات أبواق السـيـّاريّارات
 الشـرطة، فشــعر أرلنـدور حينهـا أنّ حادنأ وقع، وأمـلـ ألاّلا يكون

خطيراً.
رأخبريني، هــل تحــَّت هانيبـال سـابقاً عــن الحـادث فـي هافنارفيوردور؟؟". "لماذا تسأل؟؟!.
اسمعت أنّه تحدّث إلى أحدهم في الأمر، وقد أخبرتِي بأنّه لم يشأ ذكره أبداً أليس كذلك؟؟.
 ليس مع أيّ أحل، ولكن ماذا سمعت بالضبط؟؟ الا ها
 حلّت به سوى إلى أقرب الناس إليهه. قالت ريبيكا: الست متأكّدة ممّا تقصدهها .

$$
\begin{aligned}
& \text { (هل سمعت بامر أة تدعى ثوري؟؟". } \\
& \text { ("ثوري؟ لا أعتقد ذلك)؟؟ }
\end{aligned}
$$

(اكانت واحدة من أصدقاء هانيبال، وهي سگّيرة أيضاً،.

(إنّهـا المــر أة التـي حدثتـك عنهـا، تلـك التـي وجدت قرط أودني. فبعد وفاته قصدت مكان إقامته وعثرت على القرط صدفة

تحت أحد الأنابيب، لكنّها لم تخبر أحداً، حتّى التقيت بها، ولم تكترث لسبب وجوده في ذاك المكان، وقد احتفظت به إلى حين

قايضته بزجاجة خمر|". (أكانت واحدة من أصدقاء هانيبال؟). أومأ أرلندور إليها إيجاباً، وشرح كيف أنهّ تبعها إلى الملـجأ التي تقيم فيه في أرنتمانستيغور، من دون ألنـيا أن يعلم بطبيعة علاقتهما بدقِّة، لكــن لا بـــّ مـن أن تكــون قوية وعميقة، حيــث إنْ هانيبال
 كيف تطوّرت صداقتهما إلى ذلك الحذّ.

 أو بعض المختّرات أو أيّ شيء آخر احتاجت إليه اليه، وقد حصل
 تمامأ ما تريده، إضافة إلى ذلك، كلّ ما عرفه أرلندور هو حلمها في السفر، وقد ابتدعت طريقة تجعلها بواسطتها على قيد الحـلى الحياة. قالت ريبيكا: (هذه المرّة الأولى التي أسمع بها بهاهِا). ارذات يوم، عندما كان هانيبال -لطيفاً- كما وصفته، أخبر الانيا

بالحادث).
"لطيفاً؟).
|أجل هذا ما قالته عنها).
"إن كان منفتحاً على التحدّث معها عن هذه الأحداث، فلا
بدّ أنّهما كانا مقرّبين".
"اراودنـي الانطبـاع نفسـه، ربمـا أسـاعدك في لقائهـا، لعلّها تستحسن التحذّث إليك).
"ولكن هل تعلم.... بـَ أخبرها حول الحادث؟؟"). شـعر أرلندور بقلقها وارتباكها، فلم يكن متأكّداً من رغبتها



 معانـي عــّة، ومنهـا أنه حنون ور قيق، وهذا ما دفعه إلى فتح قلبه
 أخبر هـا عـن نيتّه وقتهـا بإنقاذهما معاً، وعندما اتَجهه ليحرّر هيلينا التي أدركت أنّ إحداهما سـتنجو فقط، لوّحت له موذّعة، دافعة إيّاه إلى إنقاذ أخته الصغيرة أوّلاً، فقد ضحّت هيلينا بنفسـهـا من أجل ريبيكا. (يبدو أنه اختلق أنْ هيلينا ابتسـمت له، حيث إنه ولسـبب ما
 وأنهة قد اختلقّها لنفسه، كما أكَدت أنها كانت المرّة الو حيدة التي تكلْم فيها عن الحادث". جلســت ريبيكا صامتة لبعض الوقت إلى جانبه، ثم كرّرت

كلمات ثوري.
سألها أرلندور: (هل كنت تعلمين؟؟").
اعتراها الصمت، واكفهرّت ملامحها، وكشفت شفتاها عن

مكنـون قلبهـا فـي تلك اللحظـة، وانهـمرت الدمـوع على خديها

 مستاء من نفسه لنكئه جرحاً قديماً لم يلتئم بعد، فهو من بين كلّ الِّ الناس، توجّب علِيه تفهّم الأمر. أخيراً قالت ريبيكا، بصوت خافت بالكاد سمعه: اأتوقّع أنه فعل ذلك". "فعل ماذا؟". "اختلق الأمر، بشأن ابتسامتهاه". لقد استطاع أرلندور الشعور بألمها. قالت ريبيكا: القد أحبّ هيلينا، أكثر من أيّ إنسـان في هذا

## 42

هاجمـه اللـصّ مباشـرة، فــأدرك فداحة خحطئـه، عندما التفت حوله وهرب نحو سكولافوردوسـتيغور، واجتاز الطريق بسـرعة قصـوى واختفـى فـي سميدجوسـتيغور، فكان تأختـره لا يتجاوز الحـر أجزاء من الثانية ومع ذلك ما كان ليغتفر، فانطلق أرلندور خلفه وبقي يطارده حتّى طارت قبعته البيضاء في الهواء، فاستمرز اللصّ يجري بسرعة فائقة نحو لولغافيغار، وتبعه أرلندور بأقصى طاقته، ولكنّ اللصّ فاقه سرعة، و فقد الأمل في إمكان الإمساك بهـ با عنـد الخامسـة فجـراً، أبلغ أحد المازّة عـن تحرّ كات غريبة ألـة رآها في متجر المجوهرات في سكو لافوردوستيغور، وذلك بعد أن وجد الشــاهد نفسـهـ قريباً من منزله، فســابق الرياح إلى منزلهـ،

 غاردر ومارتين، فكانوا أولّ الواصلين. فقد اقتحم اللصّ المتجر عبـر كسـره زجاج نافذة واجهتـه الخلفية، وتبيّن أنه يحمل حقيبة
 وأنْ لليـه متَسـعاً مـن الوقـت، بعــد أن كان متيقَناً أنْ الشــرطة لن تصــل فـي الوقـت المناسـب. فخـرج من المتجر بهـدوء وســك الك الطريق التي قدم منها، ليجد نفسه محاصر اً في أحد الأفنية، فاختبأ

فيهـا، بينمـا كان غـاردر ومارتين يلتفّان على المتتجر، ثمّم يدخلان من النافذة المكســورة، فاسـتغلّ دخولهما إليه وخرج من من موقعه
 أرلندور يعترض طريقه، فأطلق العنان لساقيه، ولحق به أرلندور إلى لوغافيغور نزو لاً إلى هيفرفيسغاتا.
 وهـو يتـــبّت بالحقيبـة التي يحملهـا، رافضاً فكـرة التخلّي عنها لأيتّ سبب من الأسباب، حتّى لو أخّرته وأبطأت من حركته. كاد أرلندور أن يمسـك بطرف ملابسـه، ولكننه كان قد خططط للعملية بدقّة متناهيـة، من خلال ارتدائه ثيابه السـو داء وســترته وبنطاله، واعتمـار قبعتـه الصو فية، وانتعـال حذائه الرياضي الخفيف الذي يمكّنه من الجري بسرعة كبيرة، فقد تمڭّن سابقاً من إطفاء جهاز الإنذار في متجر المجوهرات، وكلّ ما خطّط له جرى على أكمل وجه، ولكنّ وجود عابر سبيل فضولي في تلك الساعة، لم يكن أمر اً متو قَعاً.
لــم يكـن غــاردر ومارتين قريبين مـن أرلندور، فبعد أن فقدا أثر طريدتهما في المتجر، لم يلحظا انطلاق أرلندور خلفه. فعادن انـوا إلى سيّارة الشرطة المركونة في الجوار.
ســأل غاردر، بينما سـارت بمحاذاتهما سيّارة دورية أخرى: "أين هو بحقّ الجحيـم؟".
لـم يظهر اللصّ أيّ بادرة استسلام رغم تعثّره عدةٌ مرات وهو فـي طريقـة إلـى ليندارغاتا، بينما خارت قوى أرلندور، وأوشـا وأوشـك

على السقوط، فكان خائفاً من فقدان أثره، ولكنّه قاوم آلام قدميه
 مواصلة المطاردة من دون كلل. ولا بذّ أنّ حذاءه الملائم للقيام
 صانعه لم يخطر في باله احتمال استعماله في ماراثون الجري. اتّسـعت عينـاه عندمـا رأى اللـصت ينز لــق فـو قـو كو مـة رمال ويسـقط مباشـرة علـى الأرض، فاسـتطاع حينهـا الاقتـراب منه، ولكنّه تمگّن من أن يقف على قدميه، وقد عرج قليلاً، ثمّ اتّجه إلى
 المجوهرات في حقيبته، فدار في ذهن اللصّ حينها التخلّص من الحقيبة، وبينما كان يختلس النظر متققّداً الجوار، تمكّن أرلندور من مباغتته وعرقلة خحطّه أمام باب المسلنغ تدحرجـا علـى الأرض مـرّات عــدّة إلى أن أصبــح أرلندور فوقـه بعـد أن أدار ظهـر اللـص إلـى الأرضه، فضغط رأسـه على الـى
 الدقاومة، تمكّن أخيراً من تكبيل يدي اللص بالألصفاد، وسـحبه
 اللحم المدخّن الشـهية من الأفران في المسـلخ، وتذكّر أرلندور
 ولم يتسنَ له تناول الطعام منذ مباشرة العمل خلال هذه الليلة. بدأ أرلندور يصرخ آمر اً الرجل الذي اعتقله لتوّه بالتقدّم إلى أعلى التلّ نحو سكو لافوردوستيغور، فخطر في باله أن يقوده إلى إلى

مركز الشرطة في هيفرفيسغاتا، ويزجّ به في زنزانة هناك، لأنّ ذلك
 يحمل جهاز الاتصال اللاسـلكي لإعلام ولكن لم يعد ذلك مهمّأ، فقد قبض على المجرمَ والمهِّهِّة تمّت

دفـع اللـصّ أمامه نحو هيفرفيسـغاتا، فتدْمتـر طوال الطريق،




 وتحت قبعته شعر أجعد كثيف.

 احتكاك الساعات والمجوهرات المسروقة. سأله اللصّ: اكيف علمت بأنتي أسرق المتجر؟؟هـ. أجابه أرلندور: (تابع الطريق بصمت). "هل رآني أحدهم؟". لم يجب أرلندور . أضاف اللص: (اكدت ألوذ بالفرار).
 الم أعتقد أنّك تستطيع اللحاق بي كلّ تلك المسافة، ظنتكك

ستستسلم، فلم أركض بتلك السرعة في حياتي كلّها،. دفعه أرلندور مجذّداً.




الشرطة؟!.
تجاهله أرلندور.
"هل أنت شرطي مؤقَت وتعمل خلال عطلة الصيف فقط؟؟"،
 التحدّث إليك، ولكن أخبرني لماذا اقتحمت المتجر؟؟،. تعثَر اللص في طريقه بعد بضع خطوات الِّ (أنا بحاجة إلى المالل).
ا"اكلّ الناس بحاجة إلى المال؟ كال كان من الأجدى أن تسـعى إلى أن تعمل لتحصل عليه بعرق جبينك".
الا أستطيع الانتظار، أحتاج إلى الكثير منه بسرعة، ولا أريد
الدخول إلى السجن".
"ما كان يجدر بك أن تسرق،.
(أجل، ولكن....).

قاطعه أرلندور وقد شعر بالسأم: ألّلق بهمومك على شخـى غيري، لست مهتمّاً بما ستتفوّه بهها.
تابعا سيرهما، لكنّ الصمت لم يخيّم طويلاً. قال اللصّ: (اخخذها كلّهاه).
"ما الذي سآخذه؟).
(الحقيبة، وسـيبقى الأمر بيني وبينك، وتستـطيع القول إنتّي أفلتْ منك، أو أنّك فقدت أثري قرب المســلخ، وأنّ الحقيبة لا لا تزال معي، وستحصل على الكثير مقابل ذلك"). (مـا الــذي تقوله؟ أحصل على على الحقيبـة وأنت تلوذ بالفرار، هل هذا ما تقترحه؟؟،.
 صدّقني، وأعدك بأنتي لن أثـي بك أبداً، وبأنني لن أنبس بينت شفة).
(„إذاً أنا أحصل على الغنائم والكلَ يربح؟؟. "لا مانع لديّ".
دفعه أرلندور دفعة قويّة، وقال: ا(توقَف عن هذا الهراء، وإلّا فسيسوء وضعك أكثر، ولن يكون تقريري لصالحك (را


 دفع قرش واحده.
فلم يزعج أرلندور نفسه بالردَ على ذلك (أخبرني ما الذي ستجنيه من سجني؟ ما ما هدفك مكـك من ذلك؟

 ولم يعد دفعه يأتي بأيّ نتيجة، فعمد أرلندور إلى الإمساك بكتفيه

انهمرت دموع اللصّ في تلك اللحظات، وقال: (اسيقتلونني، فأنت لا تدرك خطورة الأمر، فأنا مدين لهمه، وقد أجبروني على سـرقة المتجر، بعد أن حدّدوا بأنفســهـم ما الذي سأسـرقهة، و قالوا إنْ وفــاء دينـي يرتبط بهذه العمليّة، وذلك للتعويض عن البضاعة

قال أرلندور: (هذا أمر جديد بالنسبة إلي"). (ماذا تقصد؟).
"اكان اقتحامك المتجر من أجل أن تسديد دين المخذّرات، هل هذا حقاًّ كلّ هدفك من السرقة؟". "قالوا إنّها الطريقة الو حيدة، وأنا... ماذا أسـتطيع أن أفعل؟ لقد هلّدوني.. إنَهم مجانين حقَآ". "من؟". .الأخوان". (أيَّ أخوين؟). "الا أستطيع إخبارك". "أفهم ذلك". "ولكن سأخبرك إن أطلقت سراحي". أخيراً، وصلا إلى مركز الشرطة. (هذا يكني!".

قــل اللـصّ: ا(أحدهـم يدعـى إيليرت، وهذا كلّ ما ســأقوله الآن، ولن أفصح عن شيء آخر حتّى تطلق سراحي". قال أرلندور: (إيليرت؟ هل تقصد إيليرت وفيغنير؟ها للمرّة الأولى التزم اللصت بالصمت اليرت

 اهل تعرفهما؟ أقصد هل تعرف من يكونان؟ وما الذي يخطّطان لفعله؟ إذاً فأنت تدرك أنّه لا يمكنتي أن أفعل شــيـئاً غير الامتتيال


وسر حت أفكاره إلى حادثة كرينغوميري.
ماذا لو كان هناك أكثر من شخص واحد؟



 الأمر معكوساً، وأودني هي من شُهدت قتل هانيبال وإغر اقه؟ منذ البداية دفع أفكاره باتّجاه واحد، وهو وهو أنَّ أودني ضحية

 هانيبال. فهل اختطفت كي لا تفضح السرْ؟ تذكّر أرلندور كلام بيرغموندور ذات مرّة، فقد قال شيئاً عن

سطوة الأخوين وقوّتهما، وكان واثقاً من أنهمها أرادا القضاء على هانيبال وقد نجحا في مبتغاهما. ما الذي كان هانيبال يعرفه عنهما؟ هل هما من هاجماه؟
هل أسكتا أودني باختطافها أم بقتلها كما حصل مع هانيبال؟ فـي تلـك اللحظـات، كانـت الحـوادث تعصـف فـي ذاكرة أرلنـدور الذي ارتسـمت على ملامحه علامـات الإجهاد والقلق واضطـراب الذهـن، مـا جعـل اللصّ يشـعر بالأمل بنيـل حرّيته، إذ اعتقـد أنــه أخــذ اقتر احه بعين الاعتبار، فوقف مكبَالً بالأصفاد على درج مركز الشرطة، ولعب ورقته الرابحة في مححاولة طلب الر حمة، وهو قال: (اوالآن هل ستدعني أذهب؟؟).
فقضـى أرلنـدور علـى آخر بريق أمل له بقوله: الا أسـتطيع
إطلاق سراحك".

وأمسـك بـه، ودفعـه أمامه بقوّة إلـى داخل المركز، معلناً أنَّ لصّ سكو لافوردوستيغور قد أُلقي القبض عليه وأنْ المسروقات استردّت.

## 43

كان الوقــت فـي الصبـاح الباكـر، عندمـا قـرّر المحقّقـون اسـتجواب الشـابت الذي عُرف باســم فانار، و كان فريق مكافحة
 يطـل الأمـر فـي إقناعه بالتعاون مع التحقيق، فهو لم يسـبق له أن
 وقد حاول جاهداً تفادي السـجن، إن كان ذلك مدكناً كما أقنع نفسه. استغلّ المحقِقون غياب خبرته وسذاجته الطفولية، فجرى الاسـتجواب علـى أكمل وجهه وبسلاســة تامــة للدرجة أنه اعترف بكلّ ما يعرفه عن الأخوين، إليرت وفيغنير، وبحلول وقو وقت الغداء، تحذّث عن كيفية الحصول على المـخدّرات منهما، ولماذا أصبح مدينـأ لهمــا بالمــال. فلفت انتباه المحققّقين أنّ الأخوين نفســيهـما طلبا القيام بهذه السرقة، ولم يسبق أن واجهجت شرطة ريكيافيك خلال تحقيقاتها أيّ حادثة مشابهة لطريقة تسديد الدين الغريبة. عـاش فانـار حيـاة فو ضويـة ومثيـرة للدــرن، فمنــن مر حلة
 المخذَرات، والحشيشة غالباً، وقد تعرّف إلى محموعة من من رفاق السـوء الذين زوّدوه دوماً بها. على الرغم من قـى قيام والديه الديه ما في وسعهما لدفعه إلى الإقلاع، لكنّ هذه العادة تحوّلت إدمانـان شال شديداً

زاد الوضع سـوءأ يوماً بعد يوم، وبدأ ينحرف ويهوي شــيئاً فشــيئاً

 أدخلاه إلى كليبور، وهي مستشفى للأمراض النفيانية النىية. وكما هي

 حقيقية عندما عرقل أرلندور خطّنه وهو خارج من من المسلخـ كلفت دائرة البحث الجنائي رجال الشرطة بمر اقبة الأخوين

 كالريساين والأمفيتامين والماريجو اناعلى متّن سفن لنقل البضائع، وكانا يحمّلان بضائعهما على متن إحدى السـفن ليبيعاها بمبالغ
 وكانا يهرّبان كمّيات قليلة من الكحول، لكنّ التعامل بالما بالمخدّرات كان أسـهل وأوفر ربحاً بالنـــبة إليهما، إضافـانة إلى أنّها لا تا تحتاج
 زبائنهما في هامبورغ وبوسطن، والآن لا يقلْ عدد موظنِيهمها عن
 إمّا في أكواخ صيد قديمة في غراندي، غرب ميناء ريكـيافيك، أو
 الأماكن التي استختدماها كانت مستأجرة من المألّك الأصليين الذيـن لــم يكن لهم علاقة بعمليـات التهريب تلك، وقد أصابهم

ذهول إثر زيارة الشرطة منازلهم لإخطارهم بأنّ المستأجرين من




والقسم المتبقّي من اتْصالات الشرطة في ريكيافيك. من جانب آخر، كشفت التحقيقات أنَ الأخوين تلقِّيا مؤخرا
 بكلّ ما تحتاج إليه من عتاد، وجدت البضاعة كما هي لم يلم يلمسها

أحد في الأكواخ.
بقي الأخوان ثلاثة أيتام فقط تحت المر اقبة قبل بدء عمليات الاعتقال، وكانت الأمور مكشوفة بشكل مثير للشكّ، وكأنهَما لم يعيرا اهتمامأ للحفظ على السرّية المتعلّقة بإجر اءاءتهما، فاستغلَّت


 من غير إنكار ملكيتهما للبضائع المخبّأة أيضاً، أو اذعاء أنها أنها تعود إلى المالك الأصلي حيث إنّهما مجرّد مستأجرين. من المبالغة الادّعاء أنّ إلقاء القبض على إليليرت وفيغنير قد كشف الستار عن شبكة هائلة من تجّار المخخدّرات، لأنّ الأخوين

 الأربـاح الطائلــة التـي يحصلان عليها، لم يَبــُ على الأخوين أين

مظهر من مظاهر الترف، فلا سيّارات فارهة ولا منازل فخمة، إذ كانا حذرين من لفت الأنظار إليهما، وقد استمرّا في عملهمها في
 واحداً من عائداتهما غير الشرعية في حساباتهما المصرفية، وقد سـبّب هذا الأمر مشـاكل لهما في بعض الأحيان. وفي الســنوات القليلـة السـابقة كان لديهمــا عمـل معيّن، جمعا مـن خلاله كمّية كبيرة من المال، وضعاها في أكياس بلاستيكية وصناديق، بعضها تـمّم تحزينـه في أكواخ الصيد والمنشــرة، والقســم الآخر منها في
 ثمنه بواسطة أرباحههما تلك. خلال استجواب رجال الشُرطة إيليرت وفيغنير ومن خلال المعلومات التي جمعوها عنهما، شـيء واحد صعقق المحقّقين، وهو اسـتخدام الأخوين طر ائق وحشـية لاسـترداد ديونهما، رغم الـم
 الاعتداءات السابقة يمكن ربطها بهما بناء على الحقائق المتو فّرة. فقد عمل شــخص لحســابهما و كان تحت جناحهمما ويسـعد جدّاً عند قيامه بما يكلّفاه به من أعمالهما القذرة لتبقى أيديهما نظيفة ويحقَقا غايتهما. وهذا الشخصص معروف تماماً بالنسبة إلى رجال الشرطة، فهو لم يكن سوى إليدي، المجرم الذي صادفه أرلندور في ساحة أوستور فولور خلال عمليات بحثه عن أشخاص عرفوا
 إرساله إلى الحجز.

كان فانـار في حــال سـيئة للغايـة عندما زجّ بــه أرلندور في

 الـُــديد لقيامه بعملية السـطو تلك، إضافة إلى وشـايته بإيليرت وفيغنير . اركان يجب أن أبقي فمي مغلقاً، فسيكتشفان عاجلاً أم آجلاً الشـخص الذي غدر بهما وبعدها... اللعنة! لا أدري بماذا كنت أفكَر، بماذا كنت أفكر؟؟ه.
 كان سيُكشف أمرهما عاجلاً أم آجلاًاً، . رأجل لكنّ حصول ذلك في هذا الوقت سيكشف لهما هوية الشخص الذي وشى بهماها. ("حاول ألاَّا تشغل بالك بهذا الشُأن،. (هل تعتقد أنّهم سيخلون سبيلي عند انتهاء الأمر؟هر. قال أرلندور: اســأكون صريحاً معك، لا أعدك بشـيء لكـئ لكن ربما يحدث ذلك، وسـيتمّ اتّهامك بالسـطور، ولكن لا فكر فكرة لدين عن الوقت الذي ستقضيه في السجن". رأحــد رجـال الشـرطة قـال إنْنـي سـأتجنَب المتاعـب إن
(اللعنة، لم يكن عليَ أن أذعن إليهم وأفشي سرّهمانـ .

"امــا سـبب إقدامهمـا على طلب كهذا؟ هـل لديك علم عن
مصلدر فكرتهما تلك؟".
(القد رأياها على شاشــة التلفاز، في أحد المسلســلات التي يشاهدانها، واعتقدا أنّ الفكرة رائعة)،. "(اذاذا كان اسم المسلسل؟؟".
الا أذكر تحديداً ... رجل على كرسي متحرّكّك ... في الحقيقة،
لا أشاهد التلفاز كثيراً".
\#أيرونسايد؟ه.
(أجل هذا هو!!.

## 44

سُجن الأخوان لفترة وجيزة في هيفرفيسغاتا، وتمّتـ مناقشة مسألة بقائهما في الحجزز، وقد التزما بالصمت، وانـ، واعتلى الإحباط وجهيهما، عندما اقتيدا عبر الرواق للزجّ بهما في الداخل توسْـل متشـرّد لا منــزل لـه فـي الصباح الباكـر لإدخاله إلى المركز لينام قليلاً في إحدى زنزاناته. وناح أمام الرقيب، وأخبره
 فيها على سرير وتحت سقف يأويه. أرشده الرقيب إلى مستشفى
 نقاش طويل مع الرقيب، سمح له بالمبيت في إحدى الزنزانات. علـم أرلنـدور أنــه بمـجـرّد نقـل إيليرت وفيغنير إلى سـجن سيدومولي، لن يستطيع الاقتراب منهما أبداً، وإن رفضا التعاون مـع سـير التحقيـق، فقــد تــؤول الأمور إلـى زجْهما في السـجن الانفـرادي لأسـابيع، ولـن يتمخــن من أن يصبر كلّ هـذه المدّة، و كان فـي المر كــز عندمـا ســـع صدفــة أن فيغنير فـي طريقه إلى ســيدومولي، فتو جّب عليه التفكير والتصرّف بسـرعة، فلا وقت
 التي تأوي إيليرت.
لم يصدّق إيليرت عينيه، فقد كان أرلندور يرتدي زيت رجال

الشُـرطة، وقد عرفه على الفور، من دون أن يخبره أرلندور شـيئاً عن نفسه، فكلّ ما أفصح عنه سابِاً كان كان معرفته بها بهانيبال. صاح إيليرت: پأنت! أنت لست شرطيأ؟ه. رأنا في شرطة المرورا". \#شرطة المرور؟؟".
 عليك وعلى شقيقك بتهمة تجارة المخذّرات، لكن لا دخل لي بالأمر، وكلّ ما يهمتّي هو هانيبال، فلنتحدّث حولّ حوله، أمنا قضيتك فلا تزال قيد التحقيق حتّى الآنا. (قضضيتي؟ ليست هنالك قضيبة).
رلا، هــذا صحيـح، وكمـا أخبر تـك كلّ مـا يهمّنـي هـو أمر
هانيبال.
(أنا لا أستوعب الأمر، ما علاقته بكل" هذا؟هي.

 معرفته حول هانيبال؟ ومن اختلق ذلك الهراء حول تجار تارتنا؟ هذا
 أنت اختلقت قصّة هانيبال كي تتجسنس على منزلنا؟؟ه. (1) (1)
"حسناً إذاً، من قام بذلك؟".
 المخــدّرات، ولا فكــرة لــديّ حـول أقوال الناس، ولم أتجستــس

عليكما، وزيارتي لكما لم تكن بصفة رسمية، ومخاوفي تركّزت على هانيبال فقط، فهل كان على دراية بما تقومان به؟" قال إيليرت: "الم نكن نخطّط لأيّ شيء، لقد شتّنتي". "اهــل هــّدك؟ ألهــذا أضرمت النار في قبوه؟ هل هذا كلَ مـا في الأمر؟؟.
"ليس لديت شيء آخر لأقوله|).

 النار بنفسه! كم مرّة عليّ أن أقول لك ذلك؟ نـك الك أنقذناه، لماذا لا تستطيع تقبّل الأمر؟ لم يكن يتوجّب أن نتعب أنفسنا، وجب ألم أن أن نتر كه يحترق، على الأقلّ لما اضطررت إلى التعامل معك الآنه).
 أمـرك، لقـد طُرد من منزله وعدّك مســؤو لاً عن ذلك. وأعتقد أنّه علـم بمـخطّطاتـك واسـتـخدمها لتهديدك وابتـزازلك، و كان لديك الكثير لتخسره، وهو مجرّد مشرّد ميت لن يكترث لأمره أحد، لذا اتّجهت في إحدى الليالي أنت وشقيقك إلى الأنابيب حيث ينام هانيبال وهاجمتماه، وطاردتماه حتّى سقط في الحفرة المغمورة بالمياه التي وُجد فيها لاحقاًا". اعتـرض إيليـرت: (امـا هـذا الهر اء؟؟ لم تكــن لدينا فكرة عن مـكان ذهابـه بعـد أن خرج من منزل فريمان، وليس الأمر خطأنا، قام بكل ذلك بنفسه، والوغد الأحمت أضرم النار في المنزل! ولا ونا علاقة لنا بالأمر، ولم يهذّدنا بأيتّ شـيء، فهو لم يعرف شـيـئاً عنّا
"قال أرلندور: "هل سمعت عن امرأة تدعى أودني؟".
(اخخرجـت للاسـتمتاع بو قتها في حفلة ما في ثورسـكافي ليلة
وفــاة هانيبـال، و كان الطقس جميـلاُ فأرادت بعض الوقت لتريح نفسها من التفكير، فاختارت العودة سيراً على الأقدام، ولم نجد الـد لها أثرأ).
\#ماذا... ما الذي تريده الآن؟؟.

تابـع أرلنـدور: الديّ بعـض الاحتمالات، ربما مرّت أونـا أودني حيث كان هانيبال يقضي ليلته. هل تعرّفت إلى اسمها؟؟". "أودني؟ لم يسبق لمي أن سمعت بهاه". (اهل أنت متأكّد؟؟. (أجل، متأكّد).
سأله أرلندور: (هل رأتكما؟ أو رأت أحدكما؟ فيغنير مثلاً؟ وهـل أرسـلت أحدهم لإنجاز أعمالـك القذرة بدلاً عنك؟ وهـل
أرسلت أحداً آخر لإغراق هانيبال؟،.
("آه كــنَّ عـن ذلـك الهر اء، فأنت لا تملك دليلاً واحداً على اتّهاماتـك هــذه، وأغـرب عن وجهـي ودعني بمفردي، يا لك من أك
مزعج أحمق!!.

ثــمّ و قــف على قـى آميه واتّجه صوب أرلندور، و كان مضطرباً
ومشوّشاً أكثر من المرّة الأخيرة التي رآه فيها، فالليلة التي قضهاهـا وِيا في السجن لم تكن هائة، فبدت عيناه متعبتين، وشعره غير مسرّح،

وقد حرص أرلندور على عدم كــــف توتره، مهما اشــتدّت حذّة
 صوته قطّ، كما لم يتنازل عن موقفه أبداً.
 تحملاهما بعيدأ، كانت على بعد عشر إلى خمس عشرة دقيقة سيراً

 إلـى كرينغوميـري قبـل أن تمســك بها، على الأقـلّ لم يكن هناك أيّ شهو دان.
حذّق إيليرت إليه بصمت. سأل أرلندور: (اماذا حدث بعدها؟؟ه. لم يجب إيليرت.
 بطريقـة مـا، هـل أخذتماهما إلـى هناك؟ ألم أم أنهـها اختبأت في ذلك المكان إلى أن وجدتماهما؟؟). سـأل إيليـرت: (هل تمارس ألاعيبـك الذهنية معي؟ تختلق
 أعترف بارتكابها، ويتكلّل تحقيقك بالنجاحِّ هـئل هل هذا ما ما تريده؟

 قال إيليرت: شاستمرَ في سرد قصتك"،. "هل وجدتها هناك؟".

اقترب إيليرت منه وبات بين وجهيهما قيد أنملة.
 تغرب عن وجهي فحسب؟؟ينـي "هـل كان مـن الضـروري قتـل أودنـي؟ لمـاذا لـم تكتـــــِ بتهديدها؟"، لو هلــة اعتقـد أرلنــوور أنّ إيليرت سـيحاول مهاجمتنه، لكنّ
 إلى سريره، حيث جلس وحدّق إلى الأرض بصمت. بينما همّ أرلندور بالخروج، ســمع سـعالاً قوياً من الزنزانة


 ملامح هانيبال الذي كان مستلقياً مكانه العام الفائت، وقد فالدياح فاحت منه رائحة بول، وكان يرتدي معطفاً قذراً، وقبّعته الصوفية مرآ مرمية

 والأحمر والأخضر، وعلى الطاولة وجد أرلندور نظارّارة مكسورة

سعل الرجل مجدّداً، فسأله أرلندور إن كان على ما يرامّ رام
 ليرى من يتحذّث إليه، عرفه أرلندور في الحالل، فقد كان فان فيلهيلم،


إلـى أرلـــدور، فبـدت عيناه أكبر خلف عدسـتي النظّارة، لكنّه لم
يتعرّف إليه.
(فيلهيلم، أليس كذلك؟؟".


 هل انتقلت من هناك؟؟).
 القمامة ولا يصلح للإقامة، اعذرني ولكنتي لا أستطيع تذكَرك!). "ليس بالأمر المهمت"). (מهل التقينا هناك؟". أجل".
(لقد نسيت ذلك تماماًاً).
عندمـا جلـس فيلهيلم، باتـت الرائحة النتنة أقـوى، فتراجـع أرلندور ووقف أمام مدخل الزنزانة.
 قرب الأنابيب، وقد مات غرقاًاً،.
رآه، أجل هانيبال، هذا صحتيح، لقد غرق، يا لك الك من مسكين يـاصديقـي! لا، لا لقــد انتقلت من هنـالك، ولكنـي ... من الصعب العثور على مكان له سقف وأبواب، ولكن منذ فترة أصبح الطقس مقبـولاً ولا مشـكلة في المبيـت في الهواء الطلــــ، فالنوم تـتحت الأشجار في الحدائق، أفضل من النوم قرب الأنابيب من جميع

المقاييس، فهو كان أشبه بالكفن". "حسناً إذاًا.".".
التفت أرلندور وهـمّ بالمغادرة. (أليس في إمكانك البقاء قلِلاُ؟").
(اعذراًُ).
قـال فيلهيلـم بصـوت يحــثّ فيـه أرلندور علـى البقاء: اهل سترحل الآن؟!. ردّ أرلندور: (أجل، لديّ بعض الأعمال لأنجزهاها. "هل يمكنك أن تذكّرني باسمك؟". (أرلندور)".
تابـع فيلهيلــم، ومن الواضـح أنه يحاول المـماطلة من خلا الحديث بينهما: "أشـعر وكأنتي بدأت أتذكّر يومها، لقد قصدني
 الحصول على غرفة في مشفى الحِمى، ولم يستمع إلى معاناتي
 بتلك البقرة التعيسة جعله محطٌ سخرية الجميع حقّاًّ،.
 يتحذّث خلالها إلى شخص يصغي إليه منذ سنوات، ولا يعرف أرلنـدور عنـه أكثــر مـن معرفته عن باقي المتثــرّدين في المدينة، فالشخص الوحيد الذي لفت انتباهه كان هانيبال، وما زال يتعامل مع تبعات هذا الأمر. قال أرلندور هادفاً إلى إنهاء الحديث: (اصحيح، حسناً، اعتن
بنفسك جيّداًا!. .

قــال فيلهيلـمب، محدّقــاً إلـى أرلنــدور مـن خلـفـ عدسـتيه السميكتين: (القد أعطيتني بعض الفكة، أليس كذلك؟). "هذا صححيح".
|أجــل، لقـد عرفتـك، وقــد احتجت إلى القليـل من الوقت لنفض الغبار عن ذاكرتي، لكنّك لم تكن ترتدي هذه البذلة يومها). ابتسم أرلندور: (في الحقيقة، لم أكن أرتديها)".
"الــم أسـتطع معرفة سـبب وجـودوك هنــاك، أو حاجتك إلى إلى أحمـق عجـوز مثلي، كنت تسـأل عـن هانيبال، أليـس صصحيحاًّ؟
 حدث له حقَّاُ؟!.
قــال أرلنــدور: (الا، حتّى إنْنـي لـم أقتـرب من اكتشــاف مـا
حصل".

## 44

شـقّوا طريقهـم في السـيّارة ببطء عبر وسـط المدينة، وكانت الشمس على وشك الشروق، وبدأ الصخب يعمّ شيئاً فشيئاً، على عكس الليلة الهادئة التي سبقت هذا اليوم، وقد استجابوا لبعض الاسـتدعاءات لكنهــم أمضوا معظم الوقـت يُجرون دوريات في الشوارع، وكان مارتن وغاردر يدردشان، أمتا أرلندور فكان النا جالساً
 أصبح طريقاً للمشاة مؤخّراً، فقال غاردر إنَه من السخَيف إغلا


 وليـس فقـط بأصحــاب العربات الفارهة، فردّ غـاردر قائلاً إنَّ ما يقوله هو أغبى شيء سمعه في حياته.
مرّت الدورية عبر بورغارتون في سيرها نحو مركز المدينة،

 فيمـا مضـى، وإنْ المو قع يصلح لافتتـاح مطعم بيتز| فيه، فقريب غاردر الثري، مالك سفينة لصيد الأسماك، بدأ يهتمّ بالفكرة بعد أن تنـاول البيتـزا مـرّة في لندن، لذا لم يكـن الأمرغريباً كليّاً عنه،

ورغـمـ آمـال غــاردر في حصـول قريبه على المكان، إلا أنَّ بعض المسـتثمرين المحلِّيين في المنطقة ليس لديهـم الميل إلى إنشـــاء مشروع الأطعمة السريعة.
قال غاردر: (في إمكانكما المشاركة أيضاً، إن أردتما). رفض مارتن الفكرة، التي كان يشكَ في نجاحها (ماذا عنك، أرلندور؟؟.

 عليّ ترديدها على مسامعك؟؟ ماذا عنك مارتن، هل أنت متأكّ؟؟ه. سأله مارتين: (ماذا ستسمّونه؟؟ ها الا أدري، أريد اسماً مميزّاً، رائعاً ولافتاً للانتباه، شيئاً مثل ...
شيئاً غريباً، أميركياًا. .
اقترح أرلندور: (اما رأيك في تسميته، بيزا غاردر؟

 يضحك كثيراً، وسيرى ما سيحدث عندما يتّا يُصل بهما من أجواء مايور كا المشمسة بمجرّد انطلاق مشروعهـ،


 المتجـر التـي عرضت الصورة تلو الأخرى ليبدو المشــهـد كفيلم يعـرض فـي الســينما. وفـي تلـكـ الليلـة، اســُدعوا مرّتين لضبط

أعمال الشــغب خلال إقامة الحفلات، واعتقلوا شــخصاً سخِيراً، أمضى ما تبقّى من ليلته ضيفاً في زنز انتهم.


 وسلكوا طريقهم عبر ميكلابروت. قال مارتن: دألم نكن هناك لتوّنا؟؟، قال أرلندور: ا(أجل").
قال غاردر: أأليسـت المرأة ذاتها التي التي وجدناهاها ممدّدة على
"الأرض في أثناء البرد القارس؟".

قالل مارتن: (ما مشككلة هؤلاء الناس؟؟!

 السـائق في إحدى الســيّارتين إلى حالة الطوارئئ، فأبعد سـيّارته




 صحبب وإزعاج، وعندما رآهم يترجّلون من السـيـارة، أسـرع إلى بابه الأمامي.

قــل لهـم: ايبــدو أنّ الأمــر انتهى الآن، ربمـا خلــدوا إلـى
 كالمجنون. لقد شـعرت بالخوف حقَاً... واعتقدت أنّه سـيقتلها،
 سمعت صر اخهما مزّة أو اثنتين لا أكثر).

 بطلب المجيء إلى هنا).
قال مارتن: „لا تبدو الإقامة ممتعة إلى جوار هكذا جيرانه.
 لطيفاً من وقت إلى آخر، فهو يعمل في الحديقة، ويدردش منر معنا من وقت إلى آخر، وببساطة لا أستطيع فهم الأمر بششكل كلّي".

 وصرخ أرلندور: الشرطة!ا!.




 وقد أرسلاهما إلى الريف من أجل قضاء العطلة الصيفيفية آلحئ صرخ مجدّداً: (امر حباً، هل من أحد هنا؟ نحن من من الشرطةه).

حبسـوا أنفاسـهـم في انتظار إشــارة إلى وجود شــخص ما، وفجأة سمعوا نحيباً مكتو ماً قادماً من غرفة المعيشة، فتبع أرلندور ذلك الصوت، ووقع نظره مباشـرة على شـيء يتحرّك في كرسـي قرب النافذة، وعندما اقترب أكثر، تعرّف إليها، كانت المر أهر ألتي وجدها فاقدة الوعي على الأرض المرّة الماضية. بقـي مارتـن وغـاردر قرب الباب، حيــث إنّ زوجها لا يزال غائباً عن الأبصار.
 استمرّت المرأة في النحيب والتململ على الكرسي.

لم تنبس ببنت شـفة، بدا كأنها وحيدة في هذا العالمه، فقط
 إلى الأمام والخلف، فسُعر أنها لم تستطع رؤيته أو سماعه حتّى. استمرّ الأمر على هذه الحال حتّى أمسك أرلندور بذراعهـا فاسستعادت رشـدها فجـأة وانتبهـت إلـى وجـودهه، فأجفلــت في البدايـة، ثــم أدارت وجهههـا لتتـكـــن من رؤيته، وتبيّـن لأرلندور عندها أنّ المرأة تعزّضت لاعتداء عنيف، فتوزّمت إحدى عينيها بشدّة، وشفتها العلوية بدت منتفخة ومشُقوقة، و كان أنفها ينزف
 الككدمات والجروح الجديدة، ظهرت آثّار ضرب سـابقة واضحة المعالم.
همست إليه في الظالم: (احاول دوماً ألّا يصيب وجهي، لكنه

في المرّة السابقة واليوم، لا اعتقد أنه تذكّر ذلك الأمر". (إلى أين ذهب؟).
غمغمت بصوت خافت بالكاد يمكن سـماعه: القد أعطوه حقيبة، قال إنّهم يعيدون التشكيل، ولا مكان له بعد الآنه). "أين هو زوجك؟؟". ("لذا أعطوه قارباً أيضاًا". لا تزال لا تسمـع أرلندور.
 أن يعلم الناس بشـيء، فضربني حيث لا أحلد يسـتطيع رؤية آثار الضربـات، وحتّـى الأولاد، ولكنّهـم علموا بالأمر ... واكتشـــفوا مـا حــث، يــا لهما من طفليـن لطيفين! في بعـض الأوقات كان يشبههما، أجل لقد كان لطيفاً أحياناًا". أومأ أرلندور إليها.
قالــت: الكنـّه الآن... لم يعــد يكترث للأمر، ولا فرق عنده
أين يضربني").
"هــل ترغبيـن في المجيء معنا أو تفضّلين أن نطلب سـيـارة
إسعاف؟؟.
"الم يعد يهتمّ بعد الآن).
التفتت إلى أرلندور مسجّداً.
"لا بدّ وأنْ مظهري مزرٍٍ".
"انحتاج إلى أن نعرف أين هو").
همست المرأة: اأشعر بأنتني بحاجة إلى النى الذهاب إلى أختي، لا

أستطيع العيش هنا أكثر من ذلك، لا أطيق البقاء في هذا المنزل، فهي لا تعلم شيئأ، وسأضطرّ إلى تبرير موقفي أمامها، وأنا... أنا لم أخبرها بمحنتي أبدأ، لم أخبر أحداً. أنا... لا أحد....").
 إلى قسم ضحايا العنف الأسري، هل يمكنك الوقوف؟؟".
 سـيصل الولدان إلى المنزل غداً ... يا إلهي! يجب أن ألا... ماذا سأقول لهما؟؟. اقترح أرلندور: (أعتقد أنهه من الأفضل التحذّث إلى أختك، هل تعرفين أين يكون زوجك؟؟". "(من؟").
("زوجك".
(ماذا بشأنه؟).
("هل تعلمين مكانه الآن؟؟).
("أين؟؟، بالطبع".
(ما الذي يفعله في المطبخ؟").
(ممدّد على الأرض)".
(اعلى الأرض؟ لماذا؟؟".
قالت المرأة: (أعتقد أنّه ميت، لقد نظَّنت السـكين، فكانت مغطًّة بالدماء، وآمل أنْ كلّ شيء سيكون على ما يرام).

انتصـب أرلنـدور واقفـاً علـى قدميـه، وســار عائـداً باتّجـاه
المدخل حيث انتظره مارتن وغاردر. سأل غاردر: (أأين زوجها؟) .
"(في الداخل").
فتـح أرلنـدور بـاب المطبخ فـكان صغيراً، وأضـاء مصباح اللسـقف الباهـت، فكان فيـه برّاد وموقد، وطاولـة صغيرة مدوّرة مـ أربع كراس, وعلى وعلى الأرض قرب المغسلة، تملّد الرجل الذي
 تجقتعـت تحتـه، فبدا لأرلندور أنــه طُعن ثلالث مرّات على الأققل في معدته، أمنا السكين التي استتخدمت ونظّفت من الدم مؤخّراً،

## فكانت موضوعة على لوح التجفيف.

وقفت المرأة خلفه، تنظر إلى زوجها الممدّد حيث تركته. كزرت المرأة: القد غسلت السكين، آمل أنْ كلّ شيء سـار
 الولدين إلى المنزله. انتحنى أرلندور يتحسّس عنق الرجل صاح بعد أن شـعر بالنبض على أصابعه: اللا يزال على قيد الحياة! استدعيا سيّارة إسعاف وطبيباً إلى هنا!! . أحضـر منشـفة صغيـرة كانــت معلّقة قرب المغســلة، ومزّق قميـص الرجـلو، وحـاول جاهداً إيقـاف النزيـفـ، فتجمّد غاردر ومارتن في مكانهما، وهما يحدّقان برعب إلى المرأة الواقفة إلى جوارهما، وقد بدت تحت ضوء المطبخ بائسة وضعيفة، عدا عن

وجهها الذي شـوّهته قبضة زوجها، فكان المشـهـد الأكثر إيلاماً
الذي رأياه في حياتهما.

صاح أرلندور مجلّداً: „الآن بحقّ الله! اتّصالا بالطبيب!".

## 46

انتهت مناوبتهمه، وودّعوا بعضهـم في ســاحة مركز الشــرطة،
وهـم لا يز الـون مصدومين من اسـتدعاء الليلة الماضية الطارئ. اسـتقلْ مارتـن سـيّارته وعـرض عليهمــا تو صيلهما إلـى المنزل،
 حتّى خرجت من البوّابة. لقد أمضى الثلاثة الكثير من الوقت في استراحة القهوة بعد انتهاء عملهم، يتحدّثون عن المرأة وزو وطفليهما، وعن العنف الذي يمارس في منزلهم، كما في الكثير مـن المنــازل الأخـرى. تحدّثوا أيضاً عــن الضـايايا العاجزين عن الدفاع عن أنفسهمه، وعن العار والخزي اللذين يرافقان هذا النوع من الحوادث، وأسرار العائلات المخفية.
 كمّيـة كبــرة مـن الــدم، لكـنْ جــروح الطعن لم تكــن قاتلة، وهو
 وعولجـت جــراح المــرأة في قســم رعايـة الضحايا وسـتبقى في المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات. سمع أرلندور صوتاً قادماً من خلفه: اههل أستطيع الحصول على سرير؟؟".
التفت ليرى فيلهيلم وقد انسلّ إلى الساحة.
"حسناً، إنّه ليس فندقاً كما تعلم"). قال فيلهيلم: (الستَ مخوّلاً لتقرّر ذلك". "وأتوقَع أنتك تريد الفطور في السرير أيضاً؟".

 عن شيء كهذا إطلاقاًا". قال أرلندور: (اهيا بنا إذاً، فجميع الزنزانات فارغة باسـتشناء واحــدة، ويظـنّ أحــد المغفلّين أنه أصاب هدفـاً لتمكّنه من النوم
"ماذا عنك ألم يحالفك الحظّ لتحصل على واحدة؟؟.

قاد فيلهيلم إلى الأسفل وعرض عليه إحدى الزنزانات. أمّا
 إلى الأحمقق الذي أفسـد إحدى حفلات الليلة الماضية، كان لا يحرّك ســاكناً ولم يصدر عنه أينّ صوت، فذلك السـكّير المزعـج اسـتمرْ في توجيه الشُـتائم إليهم عندما اقتادوه، و كان ختام ذلك
 يتقبّل واقعه في الوقت الحاضر.
شــكر فيلهيلم أرلندور على معروفه وهيَّأ نفسـه للنوم، وكان
 الـذي وضــع فيه برفق نظاّارته المكــــورة على الأرض، استفسـر أرلندور عن سبب كسرها.
(القد كان بيرغموندور).
(اما الذي فعله).

Q $\underbrace{\sim}_{0}$
t.me/t_pdf
((داس عليها عمداً).
("لماذا؟).
"(الأنه حقير").
"هل فعل كل ذلك من أجل المتعة؟".
("قلت شيئاً عن ثوري، ويبدو أنْ ما قلته أثار حفيظتهاه. "لذا كسر نظّارتك؟".
قال فيلهيلم: (اهو يعلم أنتي أعمى كالخفّاش من دونها، إنّه
ذكي".
॥ذكي من أيت ناحية تقصد؟؟.
(ايسـتهدف نقطة ضعف الشـختص الآخر، إنّه شــخص شرير خبيـث، لطالمـا قلــت ذلك، وردّدته على مســامعه أيضاً، فلســت الْتر، خائفأ منه أو من أيّ أحد". تملّد فيلهيلم على السرير، فقرر أرلندور تركه ليرتاح، وعاد إلى مركز الشـرطة، لتعانقه أشـعـة الشــمس الصـر الصباحية بعد غياب طويل، وقد شـعر بليلته طويلة جدّاً على غير المعتاد، فخطر في باله أن يسير قريباً من البحر قبل الذهاب إلى المنزل، وانتابه شعور جيتـد حيـال فكرته، فكانت فرصة ملائمة ليفضي بتجربته المريرة الليلـة الماضيـة إلى قــاع المححيط، ولعلّ هواء البحر النقي يُدخل الطمأنينة إلى قلبه أيضاً، بالإضافة إلى إمتاع ناظريه بمنظر الألفق البعيـد كمــا اعتاد أن يفعـل عندما كان طفلاً. فقد ترعرع أرلندور

في المناطق المر تفعة الجبلية من البلاد، بأراضيها الجرداء، والتي
 مسكنه مطلّا على المضيق البحري أيضاًا. فتذكّر القوارب الـيا الكبيرة
 من منزله، وسرب النوارس الذي أقام حفل استقبال له، والضّجّة على الرصيف هناك، إضافة إلى صر خات البحخارة. لقد عملت ألـد ألـه في مصنع الأسـماك، وتبادرت إلـى ذهنه نوبات العمل الطويلة،
 تحذّره من أن يدسّ نفسـه بين العمّال، فشــعر بالحنين إلى تلك الأيّام، نادماً على فراقه البا البحر . كان يقف في فاكسافلوي باي يتأمل أشعُّة الشُمس المتألتّة،
 في الزنزانــة ومــرّة الآن، كان الأمــر حول الأئــام التي قضاهـا

 نظّارة فيلهيلم. همـس أرلنـدور إلـى نفسـه كلمـات فيلهيلـم: رلــــد أراد

مساعدتي...|.
عندمـا فتـح بــاب الزنزانة كان فيلهيلم يغطّ في النوم، حاول

 دماغه النائم المشوّش إلى بعض الوقت ليعمل ويكتشف أين هو

ومن كان مصرّاً على إيقاظه.

قال أرلندور: إأنا آسف، لكن توجّب علي سؤ الك عـن عن شيء
أخبرتني عنه البارحةَار). (ماذاذا كان؟ البارحة؟".
(الماذا اعترض بيرغموندور على إقامتك عند الأنابيب؟ه. "هلّا أعدت السؤال،.
اأخبرتني البارحة أنَ بيرغموندور ألتى أتى لرؤيتك بعد أن انتهيتُ من استجوابك ورحلت). "آه، أجل". (ققلت إنّ أراد مساعدتك لإيجاد مكان في مستشفى الحِمى، لأنه لم يرغب في استمرار إقامتك عند الأنابيب". "إذاً ماذا؟". "ألم يبدُ الأمر مريبأ؟ه. (ما هو؟؟).
(اهتمام بيرغموندور بك، أن يكترث إلى هذا الحذّ، هل كان دوماً هكذا؟ه،.
اعترى فيلهيلم القلق حيال الأمر.
قال وهو يضع نظّارته: (هل أيقظتني لهذا السبب؟؟) اأرجوك حاول أن تتذكَر، ولن أزعجك بِ بعد الآن وسأدعك
 بير غمونــدور، وقلـت لي إنه جاء لرؤيتك قرب الأنابيب بعد فترة

قصيرة من رحيلي، هل تذكر؟!. أومأ فيلهيلم إليه موافقاً. "ماذا أراد يومها؟".
قال فيلهيلم وهو يحاول عصف ذهنه حول الأشياء التي أخبر بها أرلندور وتلك التي لم يقلها له: „كان يتحذّث عن ثوري، ثم ســألني إن كنت أملك بعض المشـروب، وإن كنت أريد الذهاب إلى مستشفى الحِمى". „ماذا قال لك بالضبط؟؟. . "وكيف لي أن أتذكّر؟".
وأردف قائـلاً: (قــال إنْنـي لن أصـمد طويــالاً قرب الأنابيب، ووصـف المبيـت هناك بالخطر، وقال إنه سيسـاعدني في العثّور على مكان آخر، وبالنسبة إليت كمتشرّد، كانت تلك الفرصة ذهبية للحصول على سرير في مستشفى الحِمى، فهذا كلَّ ما أردته، „ألم يكن الأمر غير اعتيادي؟ أقصد هل يعكس هنا التصرّف طبيعته؟!.

وافقه فيلهيلم: (إنّها المرَّ الأولىى التي يتصرّف فيها على هذا النحو، لوهلة شعرت بأنّه صديقي الوفي"). "هل رافقته؟".
"الــم يتركــي وشـأني ولـم يكــتَ عن إزعاجـي حتّى وافقت على الذهاب برفقته، وقد سمح لي بالمبيت في منزله أيضاً، وقد فاجأني ذلك حقّاًا). (إذاً كان مصرّاً على إخر اجك من منطقة الأنابيب؟).

رأجل، قال إنّها تضتَ بصختي".
وولكـن كمـا أســلفت، فهـو بــــي يكترث لثـــأنك قبـل ذلك
اليوم؟؟.
"الـم يفعـل أبـداً، فـي بــادئ الأمـر اعتقـدت أنْ اهتمامه بما حدث لي نابع من لطفه، لكنّه ليس من الأشخاص اللطفاء، فهو لا يكترث عادة سوى لنفسه". (وون بعد ذلك كسر نظّارتك؟".
"فـي الحقيقـة، نعتت ثوري بالسـاقطة اللعينة، وكان غاضباً، فلم يتوجّب عليّ وصفها بذلك، على الأقلَ ليس أمامهاه.
 دوماً؟).
"لا، لا أحد في إمكانه احتمال بيرغموندور لفترة طويلة). "هل بدأت بمواعدة شخص آخر؟؟. "(هي الحقيقة، أجل، ألم تعلم بذلك؟". (هانيبال، أليس كذلك؟").
(أجل، صديقك هانيبال، كانا لا يفترقانه.
(أفترض أنَ بيرغموندور لم يكن سـعيداً حيال هذه العلاقة
العاطفية").
(الكم يكن يطيق هانيبال، ولـم يحتمل رؤيته حتّى، ولم يستسلم أبداً، فكان عنيداً جدّاً، ولم أسمع بشأن عر اكهما سوى منذ بضعة
أيّام".
(هل تعتقد أنّ بيرغموندور كان يغار من هانيبال؟".

قــال فيلهيلـم وهـو يتمطّط: (ابالتأكيد لا شـكَ في ذلك، هذه طبيعته، هل تسعى إلى سؤالي إن كان قد ألحق الأذى بهانيبال؟؟. "ماذا تظزَ أنت؟؟.
"فـي الحقيقـة لــم يخطـر الأمر في بالي أبـداً، ألم يكن غرق هانيبال حادثأ؟؟. هزّ أرلندور كتفيه باستهجان. "احسناً أنت تعلممو ... (.
أفاق فيلهيلم بشكل كامل في تلك اللحظة.
(ماذا؟).
(أقصــد مـن الواضــح أنْ بيرغموندور أصغـر عمراً وأضخم حجماً وأقوى من هانيبال).
(اهل تقصد أنهّ يستطيع التغلّب عليه؟".
(يمكنه التفوّق عليه جسدياً بسهولة، فبيرغموندور لا يقارن
بهانيبال، ربما هو من... ".
"هل تعلم بشأن ما فعله بيرغموندور سابقاً؟").
"(الا، ماذا تقصد أولي أنه رآه".
„أولي؟ من يكون؟ وماذا رأى تحديداً؟؟.

قـال فيلهيلـم: ا(أولافـور، لقد سـعط ميتاً في ناوثولســفيك، وينبغـي أن تتذكّـره، اســمه أو لافـور وققد توفَي بسـبب أزمة قلبية على ما أذكر، إلى جانب الطريق في ناوثولسـفيك، فلم تسـتطع

فجـأة ارتسـمت في ذهـن أرلندور صورة أولافور، المشـرّد
الذي وُجد ميتاً مؤخْراً.

سأل أرلندور: (॥آه صحيحّ، ماذا بشأنه؟ ماذا رأى؟؟.
قـال فيلهيلـم: القــد رأى بيرغمونــدور بالطبـع، ليلة اندلاع

 الحريق".
جلسن أرلندور على المقعد القريب منه. "هل رأى بيرغموندور حقًا؟؟). "القد كان متأكّداً من ذلك").
تمتم أرلندور بما قاله فيلهيلم في لقائهما السابق وحديثههما عن النوم قرب الأنابيب: (يشبه النوم في الكفن". (ماذا قلت؟؟.
"أخبرتني أنّ النوم قرب الأنابيب شبيه بالكفن".
اتّسعت عينا فيلهيلم كعيني البومَ محدّقاً إلى أرلندور النـي (اهــذا صحيـح، النوم هناك أشـبه بالكفـن، كالتملّد في كغن

## 47

## 










 سهولة من شذّة نحوله، ورجل آنير، صنير آنير الجسم ونحيل، يعتمر

 إضافي يوصلهم إلى نشوة المتعة في ظلّ هذا الطتس اللطيفـ جلس أرلندور القرفصاه إلى جوارمهr، وقد آلمته قدماه كثيراً



فسأل أرلندور: „هل رأى أحدكم ثوري في مكان ما هنا؟؟. أجاب الرجل ذو الأضلاع البارزة، وهو يحكّ ألدّ إبطه: (اثوري؟ لا لم أزَهاس.
„ماذا عن بيرغموندور، هل صادفته مؤخّرأ؟). قال الرجل الصغير نازعاً قبعته ليحكٌ رأسه: الم أرَّه أيضاً". اتْفق الجميع على ذلك. سأل أرلندور وهو يمطّ ساقيه: (هل عادا إلى بعضهما؟؟.
 الواضح أنّ الخوف يتملكّه من سؤ ال أرلندور عـن عن إمكان

على زجاجة مشروب كونه شرطياً.

 قال أرلندور: (اسمعت أنهّ مولع بها)". قال النحيل، وما زال يحكَ إبطه: (إنّه حقير تافههر).
 آخر لأرلندور: القد أوسع تومي ضرباً ذال ذات مرّة هنا، لذا لا كلام
 أجاب الرجل الذي تبيّن أنّه تومي: الا أحد سـيخبرك خيراً عن ذلك السافل". قال أرلندور: (اماذا حدث؟ ما الذي فعله؟؟. تجاهل تومي السؤال.

لكن الرجل الكئيب استهل شرح الأمر لأرلندور: מاعتادت
 أكثر من ذلك|". قال أرلندور: (امقابل زجاجة من الميث مثلاُّكّه).
اليس ذلك فحسب، طالما أنَّ بيرغموندور لا علم لـن له بالأمر
 أعطاها شيئاً سخيفاً، ماذا كان يا تومي؟پ. قال تومي: (تذاكر حافلة). ردّد أرلندور: (تذاكر حافلة؟؟هـ). "تذكرة لعشر رحالات استطعت الحصول عليها"،
 رذ عليه تومي: اوما أدراك أنت؟ انظر إلى نفسك أوْلاً، من عساه يقبل بمتشرّد قبيح مئك؟؟ هـ
اعندما سمع بيرغموندور بالأمر تعقّب تومي، وأرغمه على أخذذ التذكرة قبل أن يوسعه ضرباً، وقال له إنّه سيستحمّ بدمه إن اقترب من ثوري مجذّداًا). "(متى حصل هذا؟؟").
قال تومي وقد توقّف عن تمطيط نفسه وتطلّع إلى الشمس عالياً: (منذ خمس سنوات تقريباً، لقد كسر لي سنّاًاً،

 كانت ضحية لكمة بيرغموندور.

## 48

هذه المزَّ عندما ذهب إلى منطقة الأنابيب أخذ معه معولاً صغيرأ ومصباحاً قويأ، وقد استعار المعول من صديقه في الطابق العلوي الذي يعتني بحديقة البناء، أمنا المصباح فكان منان من أغراض الشرطة التي بحوزته. نادرة ملفّات الشرطة التي لا تحوي اسمب يرغيروندور، فقد تراوح سجلّه الإجرامي بين جنح صغيرة ومشاجراجرات وسرقاتِات،



 هانيبال إلى الأبد في كرينغوميري. وبدا الأمر وكأنّ بيرغموندور قد تعدد تضليل أرلندور.
كان الوقت متأخرأ عند انطلاق أرلندور إلى الأنابيب، وذلك

 يأخلا القرط وما توصّل إليه في تحرّياته إلى دائرة البحث اليّ الجنائي
 شـرح الأمر لريبيكا، وتمنى لو استطاع التحذّث إلى ثوري مزّة

أخيرة قبل أن يسلّم القضية، لكن لا أثر لها وكأنّ الأرض ابتلعتها.




 محض صدفة فقط؟ وهل كانت تعلم بشـــن أن الحريق؟ هـ هل كانت



 بضرورة حمايتها لدرجة أصبح فيها شديد العدوانية، كونه يؤمن بالانتقام لا الغفران. اقترب أرلنـدور من فتحة الأنابيب- مـلاذ هانيبال الأخير وكان للمعـول ذراع قصيـرة وشــفـرة حـادّة، وهـي كلّ ما احتا احتاجه

 وكانت قد اختبأت السماء خلف الغيوم تلك الليلة، وبدا الطقس
 بلافيول، كما كان الجوار مقفرأ.
أشُعل أرلندور ضوء مصباحها واري، ودخل عبر الفتحة، ووفقاً لمـا قالته ثوري، فقد وجدت القرط إلى اليســار بعد المدخل بمســــة

قصيرة، لذا بدأ عملية بحثه من تلك المنطقة، فكانت التربة خليطاً بين التراب والحصى، وقد أبعدها أرلندور بمعوله بسهولة الثين، فغرز
 السطحية، ثم تابع العمل حتّى حفر حفرة بعمق نصف متر متر على


العملية مجذدّاً.
استمرّ في ذلك جاثيأ على ركبتيه، حانيأ ظهره، يشقّ طريقه




 تراجع عن قراره هذا وحفر مترين آخرين لضمان آن أنهّ بذل قصارى الئ




 هانيبال كان يجلس بهذا الشُكل خلال إقامته في الفندق الغريب
 بعض الشيء، فلا أحد يودّ أن يكون مكان هاني النيبال، لكنّه استطاع وبطريقته الخاصة أن يحصل على الحرّية.

بعـد اسـتراحة قصيرة، تســلّق أرلندور عائـداً إلى القناة وبدأ يحفر مجذدّداً في الجهة المقابلة، فدفح المصباح أمامه على طول ألى الطريق، وتقدّم قليلاً، وأحدث حفرة تلو الأخرى، وهي وهكذا تغا تغلغل

 شعر ببعض الصلابة.




 أيّ علامة على أنّ المكان قد وصل إليه سابقاً.

 من هدفه بحرص سُديد على عدم إفساد أيّ دليل في حال و وجوده. لا صـوت في الأرجاء سـوى صـوت احتكا ماك المـي المعول بالأنابيب،


 حيث ضرب معوله لتنظيفه مر ارأ وتكراراً، وبدأ بتجميع ما يصل إليه منها إلى يمينه. كان ظهر ه منحنياً ولا يزال على ركبتيه، فاستمرّ بإزالة التراب

حتـى علـق النصل فجأة بشــيء ما، وبسـرعة ســحب يــه خارج الحفرة.
أمسـك بالمصباح وانتشـر التوتّر في كلّ خلايا جســمه، فقد
 وبدأ يزيل التراب بيد واحدة، فبدت وكأنها عنق وسترة، ثم رأى شيئاً كخصل شعر، وفي النهاية وقعت يلده على شيء تعرّف إليه

مباشرة.
التقطـه أرلنــدور برفـق، ومســح عنـه الغبـار وو ضـعـه تحت
 الأسـفل عن واحدة أخرى أصغر منهما قليلاً، وفي وسـطه لؤلؤة

بيضاء صغيرة. لقد وجد أودني
بمجـرّد كشــفه الجتُــة أكثـر، تبيّن أنْ الطبيعـة قد تناولت من أودنـي قليـلاً، فألقـى أرلندور نظرة خاطفـة، ووجد عظم الكتف
 بالخخـوف والغثيـان، لقـد علم أنهن لن يسـتطيع البقـاء هناك لـمزيد مـن الوقـت، واحتـاج إلـى الخروج على الفور مـن ذلك المكان المرعـبه، خــارج الأنابيـب والظـلام الذي كان يضيق عليه شـيئاً فشيئاً من كلّ جانب.
في طريقه إلى الخارج، ألقى أرلندور نظرة على اليد مجذّداً،
 عليـه لحظـة وفاتها، وقبـل خروجه من المكان باعد العظام برفق

شـديد، وتمكّن من إخراج ما كانت تمســك به. نظّفه من الغبار وفحصهه، فصعق لمعرفته أنّ قراره بتفتيش الأنابيب بحثياً عن جثّة أودني كان مبنيّأ على اشتباهه بالشخص الخعلـا رفـع اكتشــافه الصغيـر إلى الضــوء، فبـدا أن أو أوني لـم تكن الوحيدة التي فقدت شيئاً في تلك الليلة الدامية.

t.me/t_pdf

## 49

في صبيــة اليـوم التالي، غادر أرلندور المنزل باكرأ سـيرأ


 سـريعاً. وبالطبـع كان يمكنه الاتْصـال والتبليغ عن الجيّة بمجرّد
 فبضع ساعات أخرى لن تشكّل فر قأ، كما أنه احتاج إلى إلى أن يطلب من المحقِّين معروفاً.
عندما طلب التحذّث إلى هروفلر، علم أنّه في إجازة، لكنّه


 ماريون عاد مؤخّرأ من عطلة طويلة في الدانمارك ك لذا لم يشترك في قضية أودني.
طرق أرلندور باب ماريون، بينما كان الأخير يخلع معطغه،
وعرف أرلندور على الفور . أليور
(أرألندور، أليس كذلك؟؟.
(أجل".

(فهمت، ما الذي جاء بك إلى هنا؟؟".
(أريد أن أبلغ عن جريمة قتل".

وضع ماريون معطفه، محاولاً إخفاء أين أثر للدهشة.
(رماذا تقصد؟).
قال أرلندور: افي الحقيقة، أعتقد أنهّما جريمتا قتل، إحدى إدى


 وكلاهمــا قــلا فـي الليلة ذاتها في كرينغوميري، وأنا واثق الـن من أن القاتل نفسه في كلتا الجريمتين").
 الماضي؟!
"أجل. وهانيبال هو الرجل الذي...."). "غرق في إحدى الحفر".
"صحيح".
قال ماريون: اأخبرني هروفلر أنْ شـرطياً مبتدئأ جاء وســأله
 وجدت المر أةّ.ل
القد دُفنت تحت أنابيب المياه الساخنة، والمكان ليس بعيداً عـن أعمـال الحفـر، حيـث كان يبيت هانيبال مؤخْـرأ قبل وفاته،

ولعـلّ أودنـي حاولت الاختباء هنــاك، فاختلط الأمر على القاتل وراح هانيبال ضحيتها).
سأله ماريون: اههل كنت تُجري تحقيقأ خاصأ؟؟)،


 هوية القاتل، ولكنتّي أحتاج إلى معروف منك"،. (ماذاذا تريد؟ه.
(أودَ أن تمنحني بضع دقائق معه قبل أن تلقي القبض عليه|).
 مظهره الصندوق، ببنائه الحديث، وحديقته التي اعتُني بها بشا بشكل فائق الدّقة والمزهرة بالوروود، ومربّعات العشــبـ الأخضر جُزّت بعناية، وأزهار البنفسج مزروعة في صفوف أنيقة بمحاذاة جدران الدان

 اقترب أرلندور من الباب الأمامي ورنّ الجرس، مزّ وقت لا بأس به قبل أن يفتح غوستاف الباب قال لأرلندور: מأنت مجدّداً! ماذا تريد؟ ومن... من هؤلاء، ولماذا هم في منزلي؟؟!. أجاب أرلندور: آأنا طلبت منهم المجيء". كان خلف سـيّارة الدورية التي في داخلها شــرطيّان بزيهما

الرسمي، سيّارة جديدة غير مألوفة رُكنت إلى جانبها، وقد ترجّل
 إلى المنزل، وقد أرســل فريق من عناصر الشــرطة إلى الأنابيب،
 الأعلى، للتمگّن من الوصول إلى الجثّة بشـكل أفضل "هؤ لاء محقَقون من دائرة البحث الجنائي في ريكيافيك). (البحث الجنائي...؟).
(ايريـدون التحـــّث إليـك، لكنّهـم وافقوا علـى منحي بضع دقائق برفقتك أولالاً.
أطلّ غوستاف على الشارع يعتريه خوف إزاء إلاء معرفة الجيران
 (اماذا تريدون منّي؟ أنا على وشك المغادرة إلى الـى العمل، ولا أملك الوقت الكافي".
أكَد له أرلندور: (لّن يطول الأمر، كلّ ما أريده هو سـؤالك
عن شيء صغير".
سأل غوستاف: ॥هل عليهم ركن سيّارتيهم في الممرّ؟". "الن يستغرق الأمر سوى دقيقةه).

 الأحوال، ودقائق أخرى لن تضرّا ها دخلوا المنزل لكنّهم لم يتجاوزوا الرين الردهة، واستطاع أرلندور تمييـز رائحـة القهـوة والخبـز المحمّص، ثم سـمع صوت الباب

عندما أغلقه غوستاف خلفهم.
قـال غوسـتاف بغضهب: (اكيف تجـرؤون على الهجيء بهذا
الشــكل مـن دون إنـذار سـابق، تظهـرون فجأة بهاتين السـيّارتين لحظة بزوغ الشمس، ومن يراكم فسيعتقد أنْ حادثة كبيرة وقعت في هذا المكان، أو أنني أحد أخطر المجر أخرمن"،
 شيئاً أكثر ممّا فعلت المرّة السابقة حين جئتك ملقياً اللوم عليك في اختفاء زوجتك".
احتجَ غوسـتاف: الم أجد سـبباً لذلك، لا أسـتطيع الخروج والإبلاغ عن كلّ مجنون يوجّه اتهامات غبية ضدّي". (أوافق على ذلك، ولكن بالطبع، لم ترد لفت الأنظار إليك أيضاًا.
"الا أعلم ما الذي تشـير إليه، قل لي ماذا تريد؟ ألن تتوقّف عن مضايقتي؟؟".
(افي لقائنا الأخير، و كما دو"نت في ملاحظاتي، زعمت أنك كنت في نادي الليونز ليلة ذهاب أودني إلى ثورسكافيفي. هل هذا صحيح؟؟.
"ما الذي تشير إليه؟".
"اهــل مـا قلتـه كان صحيحاًّ؟ هــل كنت في اجتماع في نادي
الليونز؟!.
"(صحيح تماماً، كالانا نعلم ذلك".
"و حسب توقّعاتي، عدت إلى المنزل بعد الاجتماع مباشرة،

وقد تجاوز الوقت منتصف الليل بقليل، أصحيح ما أقوله؟!. قال غوستاف: :أتعلم شيئاًْ أنا لن أتحذّث إليك بهذا الشا الشأن، فلستَ مسؤو لاً عن القضية، وهذا الأمر لا يعنيك، لماذا لا لا تخرج من منزلي وتأخذ رفاقك معك؟ هـا . قال أرلندور: מأحد معارفي توفّي عند البير البرك تلك الليلة، وأخته


المنزل من الاجتماع؟^.

اغيّرت ملابسي؟ لا... لا أستطيع التذكّر، ما هذه الأسئلة؟ لمَ تسألني عن ملابسي؟؟"
" اكنت ترتدي بذلة جميلة، أليس كذلك؟هـ،
لم يجب غوستاف.
(ووقميصاً أبيض؟ ربما كان قميصاً جديداً).
واصـل غوسـتاف التحديـق إلـى الفراغ بصمـت، رافضاً أن

״هل كان للكمّين أزرار خيطت إليهها؟؟.
لا إجابة.
"أم كانت أزراراً معدنيّ؟ه.
قال غوستاف وقد فتح الباب: (امن الأفضل لكم أن تخر جوا من هنا، جميعكم".
(اهل كانت الأزرار المعدنية تعود إلى نادي الليونز؟ه. حذّق غوستاف إلى أرلندور.

تابـع أرلنـدور حديــه: أأنا لا أملك أي أزرار ولا أعلم حتّى


زوجتك قرطها، هل أصبت قلب الحقيقة؟هي .
لا يزال غوستاف غارقأ في الصمت.

الأمر حتى الساعة؟ه فاستطاع ملاحظة تشوّش غوستاف وتر وتوتّرهـ لقد دخل أرلندور الأنابيب متيقناً أن بيرغموندور انيار هو قاتل



حيث وجدها بيرغموندور وأزهق روحها.


(الا تستطيع المجيء إلى هنا و...)..

„لكنّني لم...).

وضع أرلندور يده في جيبه، مخر جاً منها شيئاً صغيراً وجده


 موسوم في وسطه.
سأل أرلندور: (هل هذا الززَ لك؟".
تراجع غوستاف خطوة إلى الوراء. قال أرلندور: اللماذا لا تلقي نظرة عن قرب؟؟ أريدك أن تؤكّد

إن كان لك".
هزّ غوستاف برأسه غير مصدّق ما حدث. قال أرلندور: اههل صادفك هانيبال أنت وزوجتك هر هـك هل علم
بما فعلت واستطاع رؤية و جهك؟؟؟!.
"اهــل اعتقـدت أننا لن نجدهــا أبداً؟ هل اعتقدت أنْ الحفرة
ستبقى مخفية تحت غلاف الأنابيب، وتظلّ أودني في قبرها إلى الأبد؟).

تقدّم أرلندور ناحية غوستاف، الذي استحال صخراً أصمّ. صرخ في وجهه: (اأجبني!).
أجفل غوسـتاف، بعد كلّ ذلك الوقت انهارت كلّ دفاعاته،
وتمتم بصوت بالكاد يمكن سماعه: „أنا لـم أقصد.... ولم أثق بها، واعتقدت أنها ستتوقف عن رؤية ذلك المسـخ مرّة أخرى... ذلك الحقير . أخبرتني... قالت عندما ضبطتها... إنّها مارست الجنس معه... وستفعل ذلك مجذّداً، وكانت تخطّط للانفصال عنّي. لقد
"(متى ضبتي، وكنت متوحّشاًّ، وقد أثارت اشمئزازي". .

بحث غوستاف في وجه أرلندور عن أيتّ تعاطف مع حالتّه. "القـد تبعتهـا، بعـد أن عــادت إلى المنـرل وخضنا في عراك

عنيف ثم خر جت مسرعة... لاحقتها، ولم أقصد... ضربتها على
 الرجـل ... عندمـا رآني... فقدت أعصابي. فقدت السـيطرة على نفسي، ولم أدرِ ما أنا فاعل عندهاه. .
"(امن أين ظهر لك هانيبال؟ هل كان في نفق الأنابيب؟". "الا أدري. ربمـا، فلـم أشـع بو بو جوده هنـاكُ، اعتقدت أنّ لا لا أحــد فـي الجـوار، وفجأة ظهر من العـدم، وكان الآوان قد فات،
لقد رأى كل "شيء".
(„لذا استهدفته بعدها؟؟"
كـرّر غوسـتاف: (القــد رآني، وشـاهد ما فعلتـه بأودني، ولم أستطع السماح له بالوصول إلى الشُرطة، لم أستطع تركه يفلت منَّي، فركـض ناحيـة البـرك، ومـاذا كان فـي وسـعي أن أفعـلـ؟

أخبرني".
حوّل غوستاف نظره إلى الززّ.
قال: (ابحثت عنه منذ ذلك اليوم، ولم أعلم أين فقدته ومتى، وكدت أُصاب بالجنون، ففتَشُت المنزل جيّداً وبحثـت بالقرب من الـون الأنابيب وفي نفقها... شـعرت بو جوده هناك، وشــعرت بالخوف لأنتّي أسقطته هناك").
("وجدته مع أودني").
(أين... أين بالضبط؟؟،
((في يدها). .
همس غوستاف: (يا إلهي").
(القد عثرت عليها الليلة الماضية، حيث دفنتها أنت).
غضّ غوستاف طرفه.
ارذهبت إلى هناك عدّة مرّات في الليل بالطبع، فلم أثـــأ أن يرانـي أحــد، ويبـدو الآن المكان قبراً مفتو حاً، ولن يُعاد الِّا ردمه، أو إصلاح تلك الحفرة في نفق الأنابيب".

## 50

ما إن أحاط أرلندور بالقصتة كاملة من المحقّقين المسؤولين




 بتوبيخه أيضاً، وخاضا في عراك عنيف، ونها وهلّدها بالقتل وصفعها

كرينغوميري.
(المسكينة).
 ذهابها، ربما فكّرت في العودة إلى أصدقائها، ولا أستطيع الجزم بذلك. فقد لاحقها ووفقاً لإفادته، رآها متّجهة صعوداً إلى إلى منطقة الأنابيب، وعند وصولها أبطأت خطاها، ما أتاح الإمساك بها، فيا في مـكان ليـس بعيـداً عن الفتحة حيث كان يبيت هانيبال، فتشــاجرا مجلّداً، وضربها، فسـقطت على الأنابيب، وقفز خلفها ممســاًا بعنقها وأخذ يضرب رأسها في الخرسانة حتّى قتلها، ثمم..."). قاطعته ريبيكا: اااختصر هذه الأمور أرجوكّ، لا أريد ســماع

$$
\begin{aligned}
& \text { قال أرلندور: (أعتنذر، لمم أقصد....". } \\
& \text { (ماذا حلث بعدها؟). }
\end{aligned}
$$

("خـرج هانيبـال من النفق، حيث و قف بمواجهة غوسـتاف،
لكنّه أحسّ أنهّ لن يتمكّن من الصمود أمام رجل فقد وند صوابه وقتل
 غو سـتاف حتّى اسـتطاع الإمســالك به ودفعه إلى الماء، وعمد إلى إبقائه مغموراً حتّى ... حتتى تيقّن من موتها). تمتمت ريبيكا: (يا إلهي).
"اتـرك هانيبـال فـي الماء وعاد مسـرعأ إلى حيث تركـ تكا أودني قـرب الأنابيـب، وحـاول أن يهذّئ من روعه قليلاً، لكنّه لمـ يشـأ أبداً الاستسلام أو الاعتر اف بجرمه، وبدلاً من ذلك، أوّل ما تبادر إلى ذهنه إخفاء جثّة أودني، فسـحبها عبر الفتحة إلى داخل نفق
 المنزل، ولم يلحظ أنّ واحداً من قرطيها سقط أرضاً تحت أحت أنابيب الماء اللساخن، ولا حقاً اكتشف فقدانه لأحد أزراره ولكنّه لم يعلم أين سـقط منه. وانتظر برعب وبفارغ الصبر عثور الشـرطة على الى جثّة أودني عندما ذهبوا لإخراج أغراض هن هانيبال، لكن لم يـر يحدث شـيء من ذلك، ولم يخطر في بال أحدهم أن يدخلوا في النفق إلى أبعد مهّا وصلوا إليه. جلست ريبيكا هادئة خلال سرد أرلندور القصّة، ودعته هذه المـرَّة إلـى شـقَتها الجميلـة في إحدى الأبنية فـي ألفهيمار . وفي

ذلك اليوم كان لديه موعد مع هاللدورا، فقد قرّرا الذهاب لاختيار منزل ليستأجراه معاً.
وأردف قائلاً: (اوبعد فترة، عندما خفّت الضّجّة حول الأمر،
 أودني، واعتبروا الأمر انتحاراً، فتسلَ غوستاف إلى إلى الأنابيب في إحدى الليالي، حاملاً معولاً صغيرأ ومصباحاً ليدفن الجثّة، ولم يسـتطع حمل نفسـه على إخراجها من النفق، ولم يمتلك بديلا بلا أفضل، وحاول أن يشـيح بنظره عنها ما اسـتطاع، ولم يلحظ زنرّه في يدها".
في الوقت الذي أطلع فيه أرلندور ريبيكا على المستجدّات، أُعلن في إحدى المقابلات عن مجريات القضية. قيل إنْ غوستاف توقَع أنْ شُركة التدفئة ستعمد إلى إصالِح الثقب في غطاء القناة خــلال فتـرة قصيرة، وبالتالي سـتتمّ المحافظة علـى مرقد أد أودني الذي اختاره من دون توقّع أن يكشفه أحد.
لكـنّ الأشـهـر مـرّت من دون ألـون أيّ تحرّك مـن قبلهـم، ووصل
 ليشكو من الأمر، لكنّهم لم يحرّكوا ساكناً. سألت ريبيكا: (هل ذلك كلّ ما اكترث له؟". قــال أرلندور: (احســناً بطبيعة الحال، لـــم تـكن أفكاره متّزنة، وأعتقد أنه بدأ بالعودة إلى رشده تدريجياًا". (إذاً بيرغموندور هذا لم يكن له يد في الأمر؟".


السبب وراء الحريق في القبو، فكان يضمر الضغينة لهانيبال جراء

$$
\begin{aligned}
& \text { علاقته بثوري"). } \\
& \text { (اماذا عن ثوري؟). } \\
& \text { قال أرلندور: „لا أدري، لم أزها مؤخّاًاً). } \\
& \text { "هل تظنّ أنها ستودّ اللقاء بي؟٪. } \\
& \text { "هل هذا ما تريدينه؟". }
\end{aligned}
$$

(في الواقع أجل، أودَ التحدّث إليها عن هانيبال").

عندما تلتقيانه.

## 51

وضتب أرلندور قبّة قميصه تحت سـترة بذلته، وقد أوشــك
 هادئـة، مياهها ولثــــةّة صفوهــا تبدو كالمرآة، والناس في قوارب التجذيف، والأطفال يلعبون حفاة على الشاطئ، وحر كة المرور صاخبة حول المهرجان، حيث أرسـلت الشـمسس أشعتها إلى كلِ قطعة أرض من وادي ألماناليا، مشاركة في هذا الاحتفالن.
 مدّتهـا خمـس عشـرة دقيقة، تناول فيها شـطيرة مـع فنجان قهوة سيّئ الطعم. كانت منشآت الشر طة قريبة من خيمة المشر فين ونـين على المهر جـان، ووجـبـ على جميع عناصرها التعامل مع الكثير من
 للناتو في كيلفلافيك، حيث تمّ إبعاد المحتجّين بسرعة وباستخدام
 الحرب المألوف "آيسلندا خارج الناتو، ليعد الجيش إلى الوطن" توجّهت إلى ســيّارة الشـر طة، وهذا الحدث باغت رجال الشر طة تماماً، فلم يتو قَعوا شـيئاً كهذا. ومعظم أعمالهـم المتبقية توقّفت علـى تسـيير المواصـلات في مناطق الازدحام، حيث السـيّارات والمشاة، ومحاولة الحفاظ على الأمن والسلم بين الآلاف ممّن

جاءوا إلى ثينغفيلير للاحتفال بمئة عام من الاستقرار في آيسلندا، ولم يشـارك أرلندور في اعتقال المحتتجّين على الناتو، بل ســمـع بالأمر بينما كان يتناول غداءه. كلٌ مـا اضطـرّ إلـى التعامـل معـه هـو بعـض المســيحيين
 بالإنجليزيـة فـي أرجــاء المهرجان، وكان ألحـي ألحـد الملحدين الذين تضـاءل عددهـم كثيـرأ أوهو فـي منتصف العمر تقريبـاُ- قد بدأ
 العشـرين من عمره، وهو أشــقر وملتح؛ ويرتدي علامة الســلام


 ليس بمزحة، فكتم غيظه.
أبطأ أرلندور ســيره متعمّداً حتّى يصل إلى مسـرح لاوروك،

 فسمح لنفسه بأخذ استر احة قصيرة من مهامه ليستمع إلى الأعمال
 المتحــّث بهالـة جميلة، عندها حوّل أرلندور نظره عبر ثِينغفيلير إلى جبل سـكيالدبريدور، فكان الطقس من أجمل ما يكون، إنّه ابتهاج حقيقي يعمْ أرجاء موقع الاحتفال العريق. وتجوّل النـو الناس بين عروض الأداء والخيام التي تقدّم المرطّبات، والمزيّنة بأعلام

آيسـلندا والبالونـات، كمـا اسـتمعوا إلـى جوقات تغنـي الأغاني القديمة التقليدية بحناجر الرجال القويّة، ويتردّد على مســامعهم صوت الترومبيت، الذي يملأ قلبهم بالفرح.
 حدب وصوب، فالآيسـلنديون ذوو الشـــور الطويلة، والهيبيون


 أفضل ثيابهم، بطيّات الصدر الواسعة بقدر شرائح سمك الـيكّ الفيليه،
 وأصحـاب المتاجـر، والناس من المدينـة، والآخرون من من القرى
 إبداء الاحترام لما تمثّله آيسلندا في نفس كلّ منهم.

 الشرف. فالعديد من كبار الشخخصيات الأجنبية -سفراء الوزارارات

 أرلندور دوره بقفّازيه البيضاوين كالعادة، ورفع يده لتلامس قمّا مِّة

 يبحـث عـن مسـبّبي المتاعب، ولكـن لم يُبِد أين مـن الحاضرين

## الرغبة في القيام بأيّ نوع من الشغب.

 كانا في الخدمة أيضاً، وقد ضاقا ذر عأ بالاحتجاجـا التـي نشــرت بعـض الذعــر بين عناصر الشــرطة حيــث إنّهم كانوا
 قال غاردر: (يا لهم من أوغاد!!).
 خيامهم في الأيّام القليلة الماضية، مسـتغلِّين هدأة الحّرّ القصيرة
 وبعض الأوعية الصغيرة، وسلال الخبز، وأواني القهوة. كما جلب

 مح غضّ البصر عن شجارات صغيرة هنا وهناك ون لأسباب تافهة.
 القهوة والشطائر بلحم الأوز أو لحم الغنم المدخّن، بينما رجالهـم يسترخون متكاسلين على كراسيهمه، يدخّنو ن، أو يقر أو أون الصحف التي أحضروها معهم من المنزل. استطاع سماع أزيز الراديو اليوهات
 تراقصت كلماتها في الهواء منبعثة من جو قة في الجي الجوار اراسأحبّك

 طبيعي من دون إثارة الشبهات.

سمع صوتاً خشناً قادماً من خلفه: (مر حباً).
 المناسبة، وبدا غير مرتاح بارتدائه بسبب الحرّ، حاله كحانـيال أرلندور . تصافحا. قال ماريون: ا(أنصحك بالقدوم إلينا في دائرة البحث الجنائي
 هانيبال وأودني، ووجدت أنّك اخترقت كلّ قانون في نظام هذه المنطقة".
قال أرلندور: (أنا آسف، لم أقصد أبداً ...). تلقَى أرلندور سابقاً توبيخاً شُديداً من رؤسائه نتيجة تحفَّظه
 البحث الجنائي مباشرة، وكاد أن يخسر وظيفته بسبب ذلك.
 للاعتذار، وبالمناسبة لقد تحدّئت إلى شقيقة صديقك هانيبال،. (ريبيكا؟). "هي تكنْ الاحترام لك، وعليك الاتصال بي إن أردت القيام بعمليات تجسّس أخرى من هذا النوع". بهذه الكلمات، اختفى ماريون في الز حام، فشدّ أرّا أرلندور قبّة
 يخلع هذه البذلة عنه بعد إنهاء خدمته تلك الليلة، وليس وكان النّانها ستفارقه طويلاً، فالأسبوع القادم بأكمله مليء بالمناوبات الليلية في ريكيافيك.

## 52

توّقـفـ أمـام المنـرزل الــذي بدأ منه رحلته، قبـل أن يسـتأنف سـيره مجــّداً تحـت الأمطـار الخفيفة. لطالما اســتذكر لحظات رحـو جميلة هنا، فتمشّـى قليلاً في ذلك الشــارع، ولـم تعد أســرة الفتـاة تقطن فيه، فقد انتقلوا منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يكن واثقاً
 الغـرف فـي مختِّلتـه، تلك ذات النافــذة الجميلة المرتفعة، حيث كانت تستيقظ لتستقبل يومها الجديد وتستعدّ للمدرسة، وتصيح موذّعة والديها، ثمّمّ تركض في الطريق لأنّها تأخّرت مبتهجة دو دوماً، كما وصفوها.
احتضن المنزل عائلتين مختلفتين منذ ذلك الوقت، ويسكنه الآن زو جان يافعان، فتسـاءل أرلندور عن معرفتهما بشــأن ملكية المنـزل السـابقة التي تعود إلى الأســرة التـي اختفت ابنتهم وهي في طريقها إلى المدرسـة. و قد شــكّ في الأمر، فالناس يتعاقبون الــي علـى المـكان من دون السـؤال عن الماضـي، ويهتمّون بحياتهم الجديـلةة، وببنـاء مسـتقبل جميـل، إنّهـا دورة الحيـاة، ولن ينتظر
الو قت أحداً.

تملّكــه الشـعور بالأسـى حيال الطفلة للمـرَّة الأخيرة خلال ســيره فـي هـذا الشــارع، وظلّ يفكّـر فيها حتّى وحـل إلى حيث

كان مخيـــم كنوكس ذات يـوم، يقف كنصب تذكاري كئيب رمزاً
 تغادر، لتتلاشى ملامحها بين قطرات المطر الناعمة.

انضم إلى مكتبة .. امسح الكود


بـالنسبة إلى الشرطي الشاب أرلندور لم تكن ليـالـي ريكيـافيك ليـالـي أنس كليـالـي فيينـا، فقد أهضى هنـاوباته الليلية في تـعقب المجرهين، ولكن فطرة الشرطي
 فقادته تحقّيقاته الخاصة إلى حقانقّ هذهلة تـعود إلى هاضـي الهتشرد المتوفى. وهذا هـا شر غ الأبواب على أسنالة عديدة عن علاقة غرق زوجتـه في هياه الهحيط
 القبّو الـذي يقيّم فيه؟ وها هـي الأسرار التي كشفها بشأنهها وجعلتهها برغبان بـالتخلص هنه؟ وهـل هن علاقة بين موته وفقدان إحـى النساء أثخنـاء عودتها هن إحدى السهرات؟ وهل لـلأهر علاقة بخيانة زوجية؟ والأهـم مـا علاقة المشرد، والزُوج ، والعشيقِ في اختَفانُهاء

## telegram@t_pdf


 mos chen Ulu dithe www.nw f.com
 Arab Scientific Publishers, Inc. www asp com ib wwwaspbooks com



[^0]:    إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن راني الدارالعربية للعلوو ناششرونا نرّد

