## الكاتبة الأكثر مبيعا

تُرجّ
رواباتها
以 $\therefore$

## وير <br> روب

## Bid




قـالوا عن هذذه الروايـة
(اممتعة إلى در جة لا تقاوَمه وستبقي القراء يحاولون التخخمين حتى
الصفحة الأخيرة") - "بو كبيدج"
"محيفة، ومهتعة، ومن الصعب جلًّا أن تضعها جانبًا") -ج. بـ. ديليني، الكاتب الأكثر مبيعا على قائمة "النيويوركٌ تايمن " عن (الفتاة الـــابقة") (اتشويق خالصى من أول صفحة مثيرة، حتى تَحوٌّل الأحداث الأخير الصادم" - إرين كيلي، مؤلفة الكتابِ الأكتر مبيعا ("قال/ قالت") اكاتبة تشويتَ رائعةَ... تفجر وبر مفاجأة في الُصفحةَ قبل الأخير ة، فتغير جذريًّا تفسيرنا لكحل ما جاء من قبل" ـ "و اشنطن بوست"
"ملحممة صـادمة من القتل والخداع" - "اإنترتينمـت ويكلي"
(اذكية وأنيقةَ) - "إن بي آر"
(اعرض مـتع من المفاجآت المذهلة") ـ"لوس أنجلس زفيو أو ف بو كس"] (اذكية ذكاءّ شيطانيًا، ملتوية، و مخيفة. (اخلفى هذه الأبواب") هي أفضل رواية لروث وير حتى الآن. أبنِ بطانية بالقُرب منك في أثناء القراءة، لأنك سوف تصاب بالقشعريره" ـ رايلي سييجر، الكاتـب الأكثر مبيعا على قائمة (النيويورك تايمز") عن "آخر مرة كذبت فيها" ("مهتع بدر جة لا تقاوَم") ـ مجلة "اسي بي إس واتـ" ("مرعبة" ـ ( (مينيابوليس ستار تربيون"
(أيها القراء، سترغبون في النوم والأنوار مضاءة (مع إطفاء (أليكسا")، بعد قراءة هذه الحكاية المحخيفة لروث وير" ـ " "بوكيش" (اكانت جميع كتب رور وير مخيفة وبالغة النموض، أي بعبارة أخرى، رائعة! لكني أعتقد أن هذا ربما يكون أفضلها حتى الآن" ـ ("جت ليتر اري" "(ائع، كما هو متوقع. درس من خبيرة في التوتر" ـ سارة بينبورو، الكاتبة الأكثر مييعا على قائمة "النيويورلٍ تايمز" عن "وراء عـينيها"
 "اسوف تبقيكم "اخلف هذه الأبو ابب") على حافة دقاعدكم من فرط الإثنارة" ـ " "جر اند آيلاند إندبندنت" (روث وير خبيرة كتابة الروايات المرعبة التي لا يستطيع القراء الاكتفاء
 كبير من الأعمال الناجحة الأخرى، هي تعرف ما يتطلبه تأليف كتاب آسر حقًا" ـ "اشي ريدز" الـي (امرعبة حقّا! تحسِّن وير من قدر تهاعلى صياغة الأج جو اء و الحفاظ على التوتر دع كل رواية جليدة" ـ (كيركوس رفيوز" (اتبرع وير في خلق جو من التوتر ... لكن ما هو أكثر من ذلك، فإن وير تمهد الطريت بمهارة حتى النهاية المُرضية للرواية... التي تتركِ لدى لـى القراء تساوٌ لَا أخيرّا ملحًّا، سيبقى دعهم لفترة طويلة بعد أن يقلبوا الصفحة الأخيرة" ـ "ابابليشرز ويكلي" المهارة من اللدر جة الأولى في خلت التوتر والحفاظ عليه، ستى الصفحة الأخيرة") ـ "اكولومبوس ديسباتش"
"ملتوِ ومثير للدهشة، ومسلٍ بقدر ما هو مفجع. "اخلفـ هذه الأبواب"، كتاب لن ترغب في أن تضعه جانبًا" - "بو كريبورتر دوت كوم"
"رواية إثارة نفسمية آسرة" - "بولك رايوت)"
"مدتعة بدر جة لا تقاوَم" ـ "إير ميل"
"احققت وير نجاحّا ساحقًا آخر . سيبقى معجبوها، أو أي شخصص له
 الكتاب" - "لايبرري جورنال"، مراجعة مميزة |"كثير من المتعة|) - ("كريستبان ساينس مونيتور" "وير في أفضل حالاتها المخيفةه - ("نيوزويك" "أحد أفضل كتب العام" - "ريدرز دايجست"


 الغموض والتشويق" - "ميزوريان"
 "ممتعة إلى درجة لا تقاوَم منذ البداية... ا"خلف هذه الأبواب") ممتلئة بالمفاجآت الحبكة وبالاكتـنافات المذهلة|" - "بوك باب"

# O_S <br> t.me/t_pdf 

$$
\begin{aligned}
& \text { روث وير } \\
& \text { 959| مـتـبة | سُر مَن قرا } \\
& \text { خله் هذ }
\end{aligned}
$$

## ترجمتها عن الإنجليزية إيناس التركي


facebook.com/alkarmabooks
Iwitter.comsalkarinabooks instagram.com'alkamabooks

$$
\begin{aligned}
& \text { Y. YY الطبعة الأرلى }
\end{aligned}
$$

السنو اتي الالصـي: The Turn of the Key
Copyright $\odot$ Ruth Ware. 2019
First published as The Tum of the Key in English by Harvill Secker. an imprint of Vintage. Vintage is part of the Penguin Random House group of companies.

الحقرو تِ الفكرِيّة للمولغة محفو ذلة
حقوق التر جمة (ف) ايناس النركي


وير

: 1 ص!
تدمك: 9789776743793
1- القصص الْنجليز يـَ.
أـ التركي؛ إيناس (مترجمـة).
ب- العنوانت.


Y£ 1 人1.9Vor,

تصصيم الفلاف: أحمد عاطف عجاهد

إلى إيان، مع حب أكثر مما أعرف كيف أصيغه بالكلمات.

## Y•IV W W Y

عزيزي السيد ريكسام،

أعلم أنك لا تعر فني. لكن أرجوك، أرجوك، أرجوك؛ عليك أن تساعدني

$$
\begin{aligned}
& \text { Y•IV س } \\
& \text { سجن ("تشارنورث) }
\end{aligned}
$$

## عزيزي السيد ريكسام،

أنت لا تعر فني، لكن ربما تكون شـاهدت تغطية قضيتي في الصحفف. سبب كتابتي لك هو أن أطلب منك رجاء

$$
\begin{aligned}
& \text { צ E IV سبتمبر } \\
& \text { سجن ("تشارنورث") }
\end{aligned}
$$

عزيزي السيد ريكسام،

أتمنى أن تكون هذه هي الطريقة الصحيحة لمخخاطبتك. لم أكتب لمـحامي دفاع من قبل.
 كان من الواجب التواصل عن طريق محامي الإجراءات الخاص بي. لكنه

O M.IV سبتمبر

## عزيزي السيد ريكسام،

هل أنت أب؟ عم؟؟ لو كنت كذلك، دعني أناشد
عزيزي السيد ريكسام،

t.me/t_pdf

$$
\begin{aligned}
& \text { Y• IV ستمن ("تشارنورث") V } \\
& \text { ستمبر" }
\end{aligned}
$$

عزيزي السيد ريكسام،

لا يمككنك أن تتصور عدد المرات التي بدأت فيها كتابة هذه الرسالة، ثـم مزقت ما نتج من فوضى. لكنتي أدركت أنه لا تو جل وصفة سحرية هنا. لا تو جد طريقة يمكنتي أن أجععلك تستمع من خلالها إلى قضيتي. لذا عليَّ بذل قصارى جهدي لتو ضيح الأمور. مهما استغرق ذلك من الوقت، ومهما أفسدتُ هذا الأمر، فسأستمر بيساطة، وأقول الحقيقة. اسمي... وهنا أتوقف، راغبة في تمزيق الصفحة مرة أخرى. لأنني إذا أخخبرتك باسمي، فستعرف لماذا أكتب لك. انتشرت قضيتي في جميع الصحفن، واسمي في كل عنوان رئيسي، وو جهي الدعنـب يطل من كل صفححة من الصفحات الأولى، وكل مقال يُلمع بكوني مذنبة بطريقة تكاد تشارف ازدراء المححكة. لديَّ شعور مروع بأنك قد تعتبرني قضية خاسرة، وتلقي برسالتي بعيدُا، إذا أخبرتك باسمي. لن ألومك كُلِّيَّة، لكن أر جوكّك قبل أن تفعل ذلك، اسـعني حتى النهاية. أنا امرأة شابة، في السابعة والعشرين من العمر. و كـما رأيت من عنوان

المرسِلِ أعلاه، فأنا حاليًّا في سجن (تتشارنورث)، الاسكتلندي للنساء. لم أتلقَّ
 عبور ها من الباب، لكنتي أتصور أن ظروف معييُتي الحالية كانت شديدة الجلاء، قبل حتى أن تفتح الظرف ما لا تعرفه على الأرجح، هو أنتي في الحبس الا الاحتياطي.

 تبعا لروايتهم، على أي حال. لكـي لكن في حالتي، هذه حقيقة.
 بوصفك محامي الدفاع الخاص بي في محاكمتي.

 في مسودة سابقة لهذه الرسالة. لا أعرف شئئًا عن القانون، وأعرا وأعرف ما ما هو أقل حتى عن النظام الاسكتلندي. التقطت كل ما ما أعرفه من النساء اللاتي
 لديَّ بالفعل محامي إجراءات، الـيدي جيتس، وحسب ما ما فهمت، فهو الشخص المختص بتعيين محامي دفاع للمحاكمة الفعلية. لكنه هو أيضًا الشتخص الذي تسبب في وجودي هنا في المقام الأول. لـم أخترَتره، الشُرطة اختارته لي عندما بدأت أشعر بالخوف، وأدركت ألخيرًا أن عليَّ إطباق فمي ور فض الإجابة عن الأسئلة حتى يعثروالي لي على محام



 لو تمكنت نقط من الإيضاح بشكل صحيح، لم تكن الأمور لتصل إلى هذا

الحد قَطُّ. لكن بطر يقة ما، ظلت الحقائقُ تُحرَّف في فمي، وجعلتِ الشُرطة كل شيء يبدو شديد السوء، وشديد الإدانة. ليس الأمر بالتحديد أن السيد جيتس لم يسمع تبريري لما حدث الألم فقد


 التي تربكني، وتتعقد حكايتي، وأريد الصراخ في في وجهه أن يتخر س فقط.


 أن تستطيع قراءة كتابتي وسط اللطخات.

 أشُعر أنه لو سنحت لي الفرصة فقط لتوصيل قضيتي إلى شُخص سيستمع حقًّا... هل تفهم ما أقونه؟


 الأسئلة تلو الأسئلة، حتى لا تعود على دراية الاية بما تقوله. أعتقد أن هذه هي خلاصة الأمر في نهاية المطافـ أنا المربية في قضية إلينكورت، يا سيد ريكسام. وأنا لم أقتل تلك الطفلة.

شرعت في الكتابة إليك الليلة الماضية، يا سيد ريكسام، وعندما استيقظت هذا الصباح، ونظرت إلى الصفحات المغضنة المغطاة بخطي الرديء

 ورابطة الجأش ... نويت أن أعرض كل شيء بوض

الاتهامات المضادة.

لكن بعد ذلك، أعدت قَراءة ما كتبته، وفكرت، لا لا لا يمكنتي البدء من
جديد. عليَّ الاستمرار فحسب.
كنت أقول لنفسي طو ال هذا الوقت إنه لو سمح لي أحدهـم فقط بتص بتصفية ذهني وتبرير ما حدث بوضوح، من دون مقاطعة، فربما تنجلي كل هذه
الفوضى المريعة.

## وهأنذا. هذه فرصتي، أليس كذلك؟


 هل تعرف كم يبلغ طو ال هذه المدة، يا سيد ريكسام؟ رِيما ريما تعتقد أنك تعلمب، لكن دعني أخبرك. في حالتها فإن هذه مائتان وسبعة وتسعون يو يوما . لقد فاتها عيد الكريسماس مع أطفالها. فاتتها كل أعياد ميلادهم. فاتها عيد الانيد الأم، وعيد الفصح، والأيام الأولى في المدرسة.

مائتان وسبعة وتسعون يومًا. ولا يز الون يؤجلون موعد محاكمتها.
 التغطية الإعلامية فقط، لكنني لا أفهم من أين تأتيه الثقة.





 بالخارج. بينما أنا هنا، أتعفن.
سأنتهي الآن، لأنني أعرف أنه ليس بوسعي الإطالة كثيرًا في هذه الر سالة، أنت رجل مشغول، وستوقف عن القراءة فحسب. لكن أرجوك، عليك أن تصدقني. أنت الشُخص الوحيد الذي بوسعه

المساعدة.
من فضلك، تعالَ لزيارتي يا سيد ريكسام. دعني أشرح لك الوضع،
 هيئة المحلفين تتفهم، فهو أنتـ. لقد سجلتُ اسمك للحصول على تصريح زيارة، أو يمكنك الكتا آلتابة
 آسفة، لم أقصد الإنهاء بمز حة. فالأمر ليس مضحكاكا، أعرف ذلك. إذا تمت إدانتي، فسأواجهه ...
لكن كلا. لا يمكنني التفكير في ذلك. ليس الآن. لن أُدان. لن أُدان لأنني
 أرجوك يا سيد ريكسام، من فضلك قل إنك ستقدم المساعدة. أرجوك؛،

اكتب ردًّا. لا أريد أن أكون مفرطة العواطف بهذا الشأن، لكنني أشعر أنك
أمَلي الوحيد.

السيد جيتس لا يصدقني. أرى ذلك في عينيه. لكن أعتقد أنك قد تفعل .

$$
\begin{aligned}
& \text { Y•IV IY سبتمبر } \\
& \text { سجن ("تشارنورث") }
\end{aligned}
$$

## عزيزي السيد ريكسام،

مضت ثلاثة أيام منذ كتبت إليك، ولن أكذب، لقد كنت أنتظر ردك وفي

المؤلمب، ولقد خذلتني كل يوم (حتى الآن).

 لكن .. أعتقد أنني تمنيت نوعُا ما أنه لو لـم تفلح التغطية الإعلامية المححيطة بالقضية في شيء آخر، فستكون قد منحتني نوعًا من السّهرة المشينة، جعلتك
 من العملاء، والذذين قد يصيرون عمالاء، والمختلين. ألا تريد أن تعرف ما حدث، يا سيد ريكسام؟ كـنت سأرغب أنا في ذلك لو كنت مكانك. على أي حال، لقد مرت ثلاثة أيام الآن (هل ذكرت ذلك بالفعل؟ و... حسنُّا، لقد بدأ القلق يساورني. لا يو جد الكثير مما يمكن فعله هنا،

وهناك متسع من الوقت للتفكير والقلق، والبدء في تضخيم الكوارث
داخل عقلك.
لقد قضيت الأيام والليالي الماضية وأنا أفعل ذلك. أشعر بالقلق من ألا تكون وصلت إليك الرسالة. أشعر بالقلق من ألا تكون إدارة إلسجن قد أرسلتها (هل يمكنهم فعل ذلك من دون إخباري؟ حقيقة، لا أدري). أشعر
 هذه الننطة الأخيرة هي التي أبقتني عاجزة عن النوم. لأنه لو كان هذا هو إلسبب، فإذن هو خطئي. كنت أحاول أن أجعلها مختصرة وسريعة. نُكنتي أفكر الآن أنه ما كان


 يا سيد ريكسام... شعرت وكأنهن من فصيلة أخرى. ليس الئر الأمر أنني أعتقد
 هنا. حتى الخائفات، واللاتي يؤذين أنفسهن، واللاتي يصرني
 للتو في المدرسة. جميعهن بَدون ... لا أدري. بَدون وكا وكأنهن ينتمين إلى


$$
\begin{aligned}
& \text { غير الواضحَة. بَدون... حسنُّا، بَدون مذنبات. } \\
& \text { لكنني كنت مختلفة. }
\end{aligned}
$$


 أي فكرة عن معنى نصف مفردات الـي اللغة العامية. وكان انتمائي إلى الطبقة الوسطى واضحًا، بطريقة لا يمكنتي تحديدها، لكن كان الأمر و كأن ذلك مكتوب على جبيني بالنسبة إلى النساء الأخريات.

لكن الشيء الرئيسي هُو أنني لم أدخل السجن قَطُّ. بل أعتقد أنني حتى
 لا أستطيع حلها، وتيارات لا تو جد لديَّ وسيلة للإبحار عبرها ها لـما لم أفهم



 السابقة للحيض على الدوام
 أو ما يمكن أن يتسبب في استفزاز الحر الح الم لمعاقبتك بقسبوة. كانت طريقة حديئي مختلفة. كان شكلي مختلفًا. شُعر ت أنني مختلفة.
 البعيد. كان شعر ها مشدو دا للخخلف مثل كل الأخريات، وكانـوانت عيناها ما مثل

 كان ثاني ماطر ألي هو : ربما كان من الأفضل أن أستخدم الحمام الآخر. وعندها أدركت الأمر.
كانت مر آة على الجدار البعيد. تلك المرأة كانت أنا!
 بل مجرد امر أة أخرى ابتلعها هذا النظام الذي بلا روحـ لكنـي لكن ذلك ساعدني بطريقة غريبة.
ما زلت لا أنتمي إلى هذا المكان بشكل تامر. ما زلت الفتّاة الإنجليزية، وكلهن يعرفن سبب حبسي. في السجن، لا يحبون النانس الذين النين يؤذون الأطفال،
 لكنهن ينظرن إليَّ، وأعرف ما يفكرن فيه: ا(الجميع يقولون ذلك").

وأنا أعلم... أعلم أن هذا ما ستفكر فيه أنت أيضّا. هذا ما أردتُ قوله.
 أنا هنا. من دون كفالة. لا بد أنني مذنبة. لكن هذا ليس صحيحّا.
 أليس كذلك؟ عليَّ فقط أن أبدأ من البداية، وأن أشرح كل شيء بو بو

وهدوء، حتى أصل إلى النهاية.
وكانت البداية هي الإعلان.
مطلوب: أسرة كبيرة تبحث عن مربية مقيمة ذات خبرة.

عنا نحن: نحن أسرة منشُغلة، لدينا أربعة أطفال، نعيش في منزل جميل (لكن بعيد!) في منطقة مرتفعات اسكتلندا. يتشار كك الأم والأب في إدارة شُركة الهندسة المعمارية المملوكة للأسرة.

عنك أنتِ: نحن نبحث عن مربية خبيرة، تألف العمل مع الأطفال من جميع

 وصحيفة حالة جنائية، وشهادة إسعافات أولية، ورخصة قيادة من دون مخالفات

عن الوظيفة: الأم والأب يعملان من المنزل بشُكل أساسي، وخلان هذه الْترات ستكون لديك وظيفة بسيطة من اللاعة الثامنة حتى الخامسة، مع مجالسة

 هناكك أو قات قد يضطر كلانا إلى التغيب فيها، (في بعض الأنحيان القَليلة لمدة قد تصل إلى أسبوعين)، وعندما يحدث هذا، ستكونين أنت بمنزلة ولي اللأمر .

في المقابل، يمكنتا تقديم راتب إجمالي تنافسي للغاية، يبلغ خمسة وخمسين

ألف جنيهـ إسترليني في العام (الإجمالي، بما في ذلك المكافأة)، مع إمكانية استخدام السيارة، وعطلة لثدانية أسابيع في السنة.

تُقدَّم الطلبات إلى ساندرا وبيل إلينكورت، منزل (هيذر براي"،، كارن بريدج.

أكاد أتذكره كلمة بكلمة. المضحك هو أنني لم أكن حتى أبحث عن


 أنه كاد يفوتني.
قرأته مرة بعناية، ثم مرة أخرى، ودياد ودقات قلبي تتسارع في المرة الثانية،

عندما قر أته للمرة الثالثة، خشيت النظر إلى آلى آخر موعد لتقديـيم الطلبات، وأنا مقتنعة أنه سيكون قد فـا فاتني. لكنه كان في ذلك المساء.

 الصفقة برمتها، وقد سقطتْ في حجري ببساطة، عندا علدما كنت في وضي وضع مثالي للتقديم. كما ترى، كانت رفيقتي في السكن غائبة، مسافرة. كنا قد التقينا في حضانة


 آسفة. ما كان يجب عليَّ إطلاق السباب. لقد شُطبتها، لكن من المحتمل

أنك قد ترى الكلمة عبر الورقة، ويعلم الرب و ححده، قد يكون لديك أطفال .
 ما كانت العلامة التجارية الر ائجة ساعتها. وأنا أتفهم ذلك بالفعل . إنهم أطفالك. لا تو الـو الـو مشُقة أكبر من أن نتجشمها



 أنا أفهم ذلك. لكنتا جميعا لنا الحق في الشكوى، أليس كذلك؟ بـي جميعنا بحاجة إلى التنفيس، وإلا سنتفجر من الإحباط.
 جيتس إلى محاولة إخراسي على الدوام. لأنني أحفر لنفسي حفرة بكلماتي،


 "التنفيسى" معهم ؟
هذا بالضبط هو ما فعلته الشر طة. كل تلك التعليقات الصغيرة الصادرة

 ويضيفونها إلى ثقل الحجج ضدير الحـي لكن هذا هو الأمر، يا سيد ريكسام. يمكنتي أن أغزل لك لك شبكة من
 مجرد ترهات. وأنا لست هنا لأخدعكك. أريدك أن تصدق ذلك، ألكا ويده أكثر من أي شيء في العالم.
أنا أخبرك الحقيقة. الحقيقة العارية القبيحة. وهي كل ذلك. إنهاعارية

وكريهة، وأنا لا أتظاهر أنني تصرفت كملاك. لكنتي لم أقتل أحدًا. اللعنة، أنا لم أفعل ذلك أنا آسفة. لم أتعمد السباب ثانية.
يا إلهي، أنا أفسد هذا الأمر بشـدة. يجب ألا أن أبقي ذهني صافيًا، وأرتب كل هذا في عقلي. الأمر كما يقول السيد جيتس، عليًّ الالتزام بالحقائقو . حسنُّ، إذن. حقيقة. الإعلان. الإعلان حقيقة، أليس كذلك؟

الإعلان... براته المذهل، والباهر الون والرائع


 مع توفير إقامة مجانية، وجميع الفواتير مدفوعة، حتى الـينى السيارة، كان الأمر لا يُصـَّقو







 الشيء الآن. كانت صديقتي، الفتاة التي ذكرتها في "اليتل نيبرز")، قد رحلت للسِئ
 حتى أكون صادقة، كنت أجدها مزعجة بعض السيء، بسبب عادتها

تحميل غسالة الأطباق من دون تتشغيلها قَطُ، واستماعها إلى أغاني ديسكو البوب الأوروبي التي لا تتنهي، والتي تصفر عبر جـدار التيار غرفتي
 لم أدرك لأي مدى.
كانت قد تركت أغراضها في غر فتها، واتفقنا أنها ستدفـ نصف قيم قيمة


 غريبي الأطوار من خلال التواصل بلى بالر سائل النصية والبريد الإلكا لالكتروني.
 لكن بعد أن زال أثر أول دفقة من الحرئرية، وتلاشت إلى إلى حد ما ما طر افة





 ذاتي، وأفكر كم كان سيختلف الوضع لو كانت لا تزال الن هنا. كنا سنضحك

 بها متلبسة بالفعل. أنا لا أجيد الفشّل يا سيد ريكسام، هذا هو كل ما في الأمر . الامتحانات،
 غريزتي إلى خفض سقف طموحاتي، والى أن أوفر على نفسي الـُّعور بيعض

الألم. أو في حالة المواعدة، ألا أحاول على الإطلاق، بدلًا من المجازفة

 طلبي بضحكة ازدراء. (امن تظن نفسها؟؟).


 لا أجيد البقاء بمفردي. وأعتقد أن ذلك، أكثر من أي أي شيء آلخر ألحر، هو ما دفعني للخروج من منطقة راحتي، وجعلني أتصفح ذلك الإعلان وأليأ وأحبس أنفاسي، وأتخيل ما يو جد على الطرف المقابل منه. أضفت الشُرطة الكثير من الأهمية على الراتب عنـئندما استجوبوبوني لأول
 الواقع حتى متعلقًا بشر يكتي في السكن، مع أنني لا أستطيع أن أنكر أنها لو لو لم تكن قد رحلت، لما حدث أي شيء من هذا. كلا، السبب الحقيقي... حسنًا، ربما تعرف ماذا كان السا السبب الحقيقي. فقد انتشر في جميع الصحف على أي حال.

اتصلت بـاليتل نيبرز) لأبلغهم بمرضي، وقضيت اليوم بأكمله وأنا أعمل
 آل إلينكور ت أنني الشخص الني يبحتون موجودة. شهادة إسعافات أولية، هو جودة. مراجع وظيفية لا لا تشُوبها شائبة، كلها مو جودة.
كانت المشكلة الوحيدة هي رخصة القيادة. لكنتي نحيت الموضوع
 إلى ذلك الحد. في الوقت الحالي، لم أكن أفكر فيما هو أبعد من المقابلة.

أضفت ملحوظة إلى خطاب التقديم، أطلب فيها من آل إلينكورت
 يعرف أصحاب عملي الحالي أنني أبحث عن وظيفة أخرى، وكا وكان هذا صحيحا. ثم أرسلت البريد الإلكتروني إلى العنوان المذكور، وحبست أنفاسي وانتظرت.
لقد منحت نفسي أفضل فرصة ممكنة لمقابلتهم وجهًا لوجه. لم يكن
لديَّ شيء آخر يمكنتي فعله حينها.

كانت الأيام القليلة التالية شاقة، يا سيد ريكسام. ليست شاقة مثل الوقت الذي قضيته هنا، لكن شاقة بما فيه الكفاية. لأنني، يا إلهي، أردت تلك
 كانت آمالي تتضاءل أكثر قليلًا، واضطررت إلى مقاومة الرغبة في الاتصال بهم ثانية، والتوسل طالبة إجابة. الشيء الو الوحيد الذي منعني هو معرفتي بأن الظهور بمظهر يائس إلى هذا الحد لن يدعم مو لـوني بالقطع، إذا كانوا لا يزالون يتخذون القرار .

الوارد الخاص بي.
إلى: supernanny1990@ymail.com
sandra.elincourt@elincourtandelincourt.com: من
الموضوع: وظيفة مربية
إلينكورت. كان اللقب وحده كافيًا لجعل معدتي تتمخض كما تفعل الغسالة

 من المتقدمين. بالقطع لا بد أن رسالة بريد إلكتروني تعني...؟؟ نقرت.

شـكرًا جزيـلْ على تقدملِ للوظيفة، ونعتنذر عن التأخر إلى هذا العد في الرد عليل. عليَّ الاعترافـ أننا فوجئنا بعض الشَيء من

كمٌ الطلبات. كانت سيرتك الذاتيةَ مثيرة للإلعجاب للغاية، ونود دعوتك إلى إجراء مقابلة. إن منزلنا بعيد إلى حد ما، لذا يسعدنا دفـ أجرة القطار لك، وبوسعنا تتديم غرفة لك إك في منزلنا للمبيت، حيث لن يمككك إتمام الرحلة من وإلىئ لندن في يوم واحد . هـ ذلك، هناك شيء واحد عليِّ إخبارك به هقدمُا، في حال ها إذا أئر ذلك في حهاسك للوظيفة.
هنذ أن اشترينا "هيذربراي"، صـرنا على دراية بشتى الخرافات المحيطه بتاريخ الهنزل. إنه مبنى قَديم. ولم يحظَّ بآكثر من القدر المعتاد من الوفيات والهـآسي في الهاضي، لكن لسبب
مـ نتج عن هـذا بعض الحكايات الهعلية عن الأنُباح التي تسكن الهكان... إلخ. وثلأسف، ثقد أزعجت هـذه الحقيقة بعض مربياتا مؤخرُا، لدرجة أن أريعًا منهن قدمن استقالتهن خلال الأربعة عشر

شهرًا الماضية.
كما يمكنك أن تتخيلي، كان ذلك مخـلُّل بالنظام للغاية بالنسبة إلى الأطفال، ناهيك عن كونه محرجُا للغاية لي ولزوجي من الناحية المهنية.
لهذا السبب، أردنا أن نكون صـادقين نمامُا بشأن معضلتا، ونـحن
 بالبقاء مـع أسرتـا على المدى الطويل، لسنة على الأقلَ. إذا أحسستِ أن هـا لا ينطبق عليك، أو إذا سـاورك القلق هـن الأسـاس بخصوص تاريخ الهنزل، أرجو إخبارنا بذلك الآن، حيث إنا حريصون جدُّا على الحد من أي اضطرابات أخرى بالنسبة إلى الأطفال. مـع الأخذ بهذا في الاعتبار، سيتألف الأجر هن


إذا كنت لا تزالين حريصة على حضوز المقابلة، أزجو إبلاغي
بإبكانية الحضور الأسبوع المقبل
مع أطيب التهنيات، وأتطنع إلى لقائكن . ساندرا إلينكورت
أغلقت البريد الإلكتروني، وجلست للحـظة، وأنا أحدوق فقط إلى الشاشة. ثم نهضت صار خة في صمت، وو جهت اللكمات إلى الهواء ابتهاجّانـا لقد فعلتها. لقد فعتتها. كان يجب أن أعرف أن الأمر أُروع من أن يكون حقيقيًا.

t.me/t_pdf

لقد فعلتها يا سيد ريكسام . لقد تجاوزت العقبة الأولى ـ لكنها لم تكن بالفعل

 من ساندرا إلينكورت، كنت على متن قطار متجه إلى اسكتلندا، وأحاول بقدر استطاعتي لعب دور روان، المربية المثالية. مشطت شعري المشعـث عادي حتى صار يلمع، وتم ترويضه على شكل ذل ذيل حصان مهندم وأنيق.


 تنورة أنيقة من قماشُ التويد، وقميصًا ضيقًا من القطن الأبيض، فو قه سترة
 إلا أنه كان بالتأكيد متأثرُّا بذلك الاتجا
كانت معدتي تتقلص بفعل القلق ـ لم أفعل أي شيء مثي مثل هذا من قبل .
 أن معظمها كانت في دور الحضانة، عوضًا عن المنازل الخاصة.
 كنت أرغب في هذا بشدة بالغة. بشدة كبيرة، لدر جة أنني كدت أشعر بالخوف مما سأجلده. تأخر القطار، مما زاد من انزعاجي كثيرًا، حيث استغرق ما يقرب من

ست ساعات للوصول إلى إدنبرة، بدلّا من الأربع ساعات ونصف المذكورة
 المتصلبنين، وجدتُ الساعة قد تعدت الخامسة، وفاتني القطار الذي سأكمـل به رحلتي بأكثر من ساعة. لحسن الحظ كان هناك قطار آخر سيصل، وبينما



 شناهدت الريف وهو يتغير من خضرة الحقول المتماو جة إلى درجات الأزرق






 لها أسماء نصف مألوفة، بيرث، وبيتلوكري، وآفيمور، والسماء تاء تزيد
 وتوقف القطار في محطة صغيرة مصممة على الطراز الفيكتوري، وتر جلت
 كانت رسالة البريد الإلكتروني للسيدة إلينكورت قد ذكرت: سيقابلكِ أحدهم .
ما الذي يعنيه ذلك؟ سيارة أجرة؟ شُخصًا ما يحمل لافتة عليها اسمي؟ تبعتُ مجموعة المسافرين الصغيرة إلى المخر المرج، وو وقفت بار بارتباك، بينما تفرق الركاب الآخرون إلى السيارات والأصدقاء والأقارب المنتظرين.

كانت حقيبتي ثقيلة، فوضعتها بججوار قدمي، وأنا أنظر يمنة ويسرة عبر رصيف المحطة المظلم. أخذت الظلال تتطاول في المساء، وبدأ التغاؤل

 منذ ساعات، واعتُبِرتُ كأنني لم أحضر فجأة عاد الشعور بالقلق، وبشدة كان الوقت في أوائل شـهر يونيو، لكنتا كنا في أقصى الشُمال، و كان

 من التالال. صار رصيف المحطة خاليًا، وكنت بمفردي تمامًا.
 الخبرة أن الحضور لمقابلة بينما رائحة السجائر الكريهة تفوح من المُرءّاء

 في رسالتي النصية. سأنتظر خمس دقائق، ثـم أتصل بها بها. انقضت خمس دقائق، لكنتي قلت لنفسي إنني سأنتظر لخمس دقائئ النق أخرى

 المطبوعة من رسالة السيدة إلينكورت الإلكترونية، عندما شـاهدت رجلّا يسير عبر رصيف المحطة ويداه في جيبيه.



 وغير حليق، له شعر داكن متشابك، وقامة طويلة ونحيفة.

كان يرتدي بدلة الورشة، وعندما اقترب مني، أخرج يديه من جيبيه، ورأيت أنهما متسختان بشيء ما، الطين، أو زيت المحركاتيات، على الئى
 الحديد، لكنه تحدث عندما وصل إلى جواري. -روان كين؟

أومأت.
 يتذوق نكتة لا يفهمها سوى قلة من الناس. كانت لكنته اسكتلندئندية، لكنها
 محها بعد المدر سة. نطق لقبه بإيقاع مسجوع عِ يتو افق مع كلمة (آنتـ") التي تعني ("نملة)" بالإنجليزية، وليس مع كلمة (آنط"، الأطول تعني "عمة)"، والأطول لفظًا عندما تُنطق باللكنة البريطانية. _ أنا أعمل في منزل (هيذربراي)". طلبت مني ساندرا أن أجلبكِ. آسف لانتني تأخرت
قلت بخجل فجأة، من دون سبب يمكنتي تحديده:
ـ مرحبّا.
سعلت، محاولة التفكير في شيء لأقوله. - إمـمه، لا بأس . لا مشكلة الـة

نظر بأسف إلى الأسفل، نحو يديه.
 ْيُقلُك بالسيارة سوى من نصف ساعة مضت. كنت في منتصف العمل على إصلاح جزازة العشب، لكن انتابني القلق من أن يفوتني قطارك، لذا لذا انطلقت فحسب، بالقاذورات وكل شيء. هل يمكنتي حمل حقيبتك؟ التقطت حقيبتي.

ـلا بأس، حقًّا. إنها ليست ثقيلة. شكرًا القدومك. هز كتفيه.
ـ لا داعي لشكري، هذا عملي. ــه تهل تعمل عند آل إلينكورت؟
 المسمى الوظيفي لي. أعتقد أن بيل سجلني في كشف رواتب شر كت
 الأمر بشكل أفضل. أنا أؤدي أعمال البستنة، وإصلاح السيـارات،
وقيادتها من كارن بريدج وإليها. هل ستكونين المربية؟

قلت بتوتر:
ـ ليس بعد.
لكنه وجه لي ابتسامة جانبية عريضة، وابتسمت رغمّا عني. كان هناك
شيء مُعدٍ في تعبيره.
 عديد من المقابلات الأخرى؟

 ساندرا، لم تكن هي. ـ أوه
جعلتني كلماته أشعر بتحسن، بطريقة ما. كنت أتخيل موكبّا من أثنباه
 التجاعيد من تنورتي المصنوعة من قماش التويد.
 كنا خارج المحطة حينها، نسير عبر موقف السيارات الصغير الير شبيه الخالي، باتجاه سيارة سوداء طويلة على الجانب المقابل من الطريق. نقر

جاك شيئًا معلقًا بسلسلة في جيبه، فاشتعلت الأنوار وانفتحت الأبواب،
 لاإرادي. فكرت في الفولفو الرمادية الباهتة التي يمتلكها زورج أمي،

عريضة مرة أخرى.

- إنها لافتة للأنظار بعض الشيء، أليس كذلك؟ إنها (اتيسلاه). تعمل بالكهرباء. لا أدري ما إذا كانت هي السيارة التي سأختار ها، لكن بيل... حسنا، سترين. إنه مهتم بالتكنولو لوجيا.

كانت الكلمات بلا معنى كجواب، لكن بطريقة ما... مجرد معرفة هذا
 وقف جاك للخخلف، بينما أنا أضع حقيبتي في مؤخرة السيارة.

ـ هل ترغبين في الركوب في المقعد الخلفي أم الأمامي؟ سُعرت بوجهي يصطبغ بالحمرة.

كانت فكرة الجلوس بشكل ملكي في الخلف ومعاملته كسائق، كافية لجعلي أشعر بالحرج. كل ما قاله هو: ـ المناظر أفضّل، على أي حالـ لكنه نقر شيئًا ما جعل البابين النبيهين بجناحَي الخِّا السيارة ينغلقان، تم فُتح باب الر اكب الأمأمامي. ـ تفضلي أو لُا، يار روان.
لم أتحرك للحظة، و كدت أنسى مع من كان يتحدث. ثم جفلت، وتمالكت نفسي وصعدت إلى السيارة.

كنتُ أعرف على مستوى ما، على ما أظن، أن آل إلينكورت أثرت أثرياء.
 يعرضون خمسة وخمسين ألفًا مقابل وظيفة المربية، لذا لا بد أن أن يكون لديهمم فاثض من المال. لكنتي لم أدرك مدى ثرائهمه، حتى وصلنا إلى منزل (هيذربراي".
منحتني تلك المعرفة شـعورًا غريبًا.

 لا أهتم بالدماله. . لكن ذلك لمب يكن صسيحًا تمامًا.
وجدت نفسي أتساءل: كم يجني بيل وساندرا من المالـو الما
 الملتوي. كان صوت الحصى تحت العجلات أعلى كثيرًا من المحرك الكهربائي الصامت.
غمغمت تحت أنفاسي، بينما نحز ندور حول منعطف آخر، ولم يظهر المنزل أمام العيان بعد:

- يا إلهي!

أرسل جالك نحوي نظرة جانبية. ـ مكان ضخم، أليس كذلك؟ ـ بعض الشيء.

لا بد أن الأرض أرخص هنا منها في انجنوب بالطبع، لكن لا يمكن أن
 الجريان، ومياهه داكنة بفعل الخث، ئم تحر كنا بالنسيارة خلالن مجموعة من

 قد تخيلت الحـر كة. أخيرًا، خر جنا من غطاء الأشُجار إلى أرض مقطوعة الأشجار، وررأيت
منزل (اهيذربراي)" لأول مرة.


 طفل لمنزل، بباب أسود لامع في المنتصف، ونيو افذ على كال> الجانبين.



 الأمامية، صار مصدر الإضاءة الو حيد في كل مكان هو النجوم، والمصـابيح من داخل المنزل ننسه، وهي تلتمع بالخارج عبر الحصىى. بدا كشئيء من
 الأحاجي المصورة المقطعة التي كانت جدتي تحبها أحجار رمادية ناعمة، مغطاة بالطحالب سفعها الطقس، ومصصابيح ذهبية
 في الغسق، كاد يكون مثاليًّا بدر جهة زائدة على الحد، مثاليًا بشُكل لا لا يطاق، على نحو غريب. عندما ترجلت من السيارة، واستقر حولي هواء المسـاء البارد، برائحة

الصنوبر، وحاد وصافٍ كالمياه المعدنية، أحسست فجأة أنني مغمورة بالحنين إلى هذه الحياة وكل ما تمثله. التناقض مع نشأتي أنا، في منزل والديَّ الذي الذي







 ماهيته. لم يكن هناك ثق ثقب للمفتاح حـ
 ظللت أتساءل: هل كان الباب مزيفًا؟ هل عليَّ الذهاب إلى الجـي الجانب الآخر
من المنزل؟
 من جاك فيما يتعلق بكيفية الإعلان عن قدومي. إلا أنه كان لا يزال اله داخل الِل
 والتي كانت تعمل كلوحة للتحكم في اللسيارة. استدرت للخلف ومددت يدي، وأنا مستعدة لنقر الخشب بمارة بمفاصل
 على يسار الباب. ظهرت من العدم أيقونة شبحية مضيئة على هيئة جرس،




داخل المنزل.

رمشت، وأنا أفكر فجأة في تعليت جاكُ في السيارة. (ابيل ... حسنًا، سترين. إنه مهتم بالتكنولو جيا"). هل كان هذا ما ما يقصده؟ _روان! مرحبًا!
بدا الصوت الأنثوي وكأنه يأتي من العدم، وجفلت باحثة حولي عن


لم يكن هناك شـيء بو بـعي رؤيته.
قلت، وأنا أتحدث في الهواء بشكل عام، شاعرة أنني حمقاء تمامًا:
 ـ أجل! أنا فقط أبدل ملابسي. سأكون بالأسفل خلال عـلـر عـر ثوانٍ. آسفة

لإبقائكِ واقفة في الجوار .
لم تكن هناك أي (تكتكة") تخبر ني أن هناكُ سماعة قد وُخعت، أو أو أي مؤشر


 علا ضجيج نباح مفاجيي، وفُتع الباب الأمامي. اندفع كلبان من كلاب اللابر ادور السوداء، تبعتهما امر أة نحيفة سُقراء كالعسل، ريما ربما في الأربعين، تضحك و وتلقفف طو قيهما بلا جدوى، بينما هما ير كضـان في حلقات حولها

نابحين بمرح.
ــهـيرو ! كلود! عودا إلى هنا!




 جمجمتي. اللعنة. هل جلبت جهاز الاستنشاق الخاصي

قالت المر أَة مرة ثانية:
ــهيرو! ! تَ قفي يا هيرو.

 تمكنتْ من شبك المقود الذني تمسك به بطوق الكلب، وسحبته إلى جانبها ثانية.
ـ آسفة، آسفة. إنها اجتماعية للغاية. هل لديك مانع من الكلاب؟
قلت:
_لا، على الإطلاق.
 الكلاب بالتحديد، إلا أنها كانت تتسبب في إثارة نوبة الربو لديَّ، إن لم أتناول مضادات الحساسية. بالإضافة إلى ذلك، سواء فياء في وجود الكي الربو ألو أو غيابه، لم أرغب في و جود أنوفها محشورة بين ساقيَّ في موقف مهني. شعرتُ بضيق في صدري، مع أنه لا يدكن أن يظهر هنا سوى أعراض

قلت بكل الحماس الذي تمكنت من استجماعه، وأنا أربت على رأسه:
ـ فتى طيب.
ـ فتاة طيبة، في الو اقع. هيرو كلبة. كلود هو الذكر. إنهما أخ وأختـ. عدلت قائلة بفتور :

ـ فتاة طيبة.
لعقت هيرو يدي بحماسة، وكبتٌ رغبتي في مسح كفي في تنورتي.
 الحصى، وشعرت ببعض الارتياح وأنا أشاهد الكلبين يُحو لاني انيان انتباههمها إليه، نابحين بسعادة، بينما هو يجلب حقير حقيبتي من مؤخرة السيارة. قال، وهو يضعها إلى جواري:
 كنِتِ بحاجة إلى أي شيء آخر؟
قالت السييدة إلينكورت بشرود: _ماذا؟

ثم أومأتْ.
ـ أوه، جز ازة العشب. أجل، أنجز ذلك، من فضلك. هل يمكنك جعلها تعمل ثانية؟
_آمل هذا. إذا لم أستطع، فسأتصل بأليكي براون في الصباح. قالت ساندرا: ـ شـكرْا، يا جاك.
وهزت رأسها، بينما هو يسير مبتعدُا حول جانب المبنى، وخياله طويل ذو أكتاف مربعة مقابل سماء المساء.
-بصراحة، ذلك الرجل ثرُوة حقِقِّة. لا أعرف ما الذي سنفعله من دونه.


قابل للتفسير .
أمر المر بية بر مته. ها هي إذن. ألور أول إثـارة إلى الحقيقة الغريبة التي ظلت تجول بخاطري طوال الطريقَ إلى هنا: قد ترلك أربعُ نساء هذه الـه

الوظيفة بالفعل .
في فورة البهجة الأولى، لم أقلق كثيرٌ| في الواقع بخصو صو ذلك الجزء


 الغامضة. قضيت بعض الوقت وأنا أفكر فيه خلال الساعر الدات الطـات الطويلة المملة

في القطار، مقلبة كلماتها في ذهني، مشتتة بين الرغبة في الضحكك، وشُيء آخر أكثير حيرة وعدم ارتياح.
لم أكن أؤمن بالخوارق. يجب أن أقول ذلك مقدمًا، يا سيد ريكسام. لذا لم تكن أساطير المنزل تزعجني على الإطلاق. في الواقع، بدت الـو الفـي الفكرة


سخيفة بدرجة كبيرة، وكادت تشارف شُيئًا من العصر الفيكتوري. لكن الحقيقة هي أن هناك أربع نساء قد تركن العمل لدى آل آل إلينكورت

 على التوالي بدا .. أقل احتمالُالًا



 حتى الآن، على الأقلَ . لكنتي كنت أتحفظ في إصدار الحكمم.

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

t.me/t_pdf

على عكس المفترض، صار الكلبان داخل "هيذربراي") أكثر صخبًا وحماسة لوجود غريب في المنزل. وأخيرًا، توقفت السيدة إلينكورت عن محاريارلة

 نفَسْا، ثم انتظر تها بالداخل، تمامُا عند الباب الأمامي، ألما أستشُعر جو المنزل يهدأ من حولي.



 الداكن، التي دارت مع اللـلالم الطويلة الأنيقة، إلى الكرسي الكي الونير الـير ذي

 من الدقات البطيئة الواثقة لساعة جميلة ذات صندوق طويل تفف بججوار النافذة المرتفعة، وحتى طبقة القِدم الداكنة على منضدة الطعام بـجوار


 من الأطفال متروك بـجوار الباب الأمامي ـ لكن لم يكن هناك شـ شيء واحـ واحد

يبدو خاطئّا. كانت وسائد الأريكة منتفخة بالريش، ولم تكن هناك آلكوام

 ورنيش شـع النحل، ودخان الخششب، ولمسة بسيطة من بتلات الورد

المجففة.
كان... كان مشاليًّ، يا سيد ريكسام. كان المنزل الذي سأشيده لنفسي، إذا توفر لديَّ المال والذو قِ والوقت لخلق شيء دافئ وان ومر حب بعمق وبلا حلود لهذه الدرجة.
 عائدة من الجانب البعيذ بالردهة وهي تهز شعرها الكثيف، عسلي اللون،
 ـ يا إلهي، آسفة. إنهما لا يريان الكثير من الغرباء، لذا فهجما يتحمسان جلّا ولّا



 بقوة غير عادية، وبادلتها الابتسام.
 أتيتِ من لندن، أليس كذلك؟

أومأتُ
ـ دعيني أرشدك إلى غرفتك، وبعد أن تبدلي ملابسك وتر أتر تاحي، انزلي
 التاسعة بالفعل . هل كانت رحلتك فظُيعة؟ قلت:

ـ كلا، ليست فظيعة. لكن بطيئة فقط. كان هناك عطل من نوع

ما عند يورك، لذا فاتني قطاري. آسفة حقًّا، أنا عادة دقيقة للغاية في مواعيدي. على الأقل كان ذلك صححيِّا. أُتِّا كانت عيوبيـ ونقاط ضعني الأخرى، فأنا نادرًا ما أتأخر.
ـ وصلت إليَّ رسالتك. النصية. آسفة جلًّا لأنني لم أرد. لم أرَها في
 وتمكنت فحسـب من أن أنخرج مسرعة: وأخبر جاك أك أن يجلبك. آمل

ألا تكوني قد انتظرتِ طوينِ في المحطة.



 جميعًا في الفراشـ سألت، وأنا أفكر في الوميض الأحمر الذي شاهدته بين الأشـجار في

الطريق إلى هنا:

- والطفل الرابع؟ ذكرتِ في الإعلان أن لديك ألرِّ أربعة؟


 نهارية تقع على بعد أكثـر من ساعة بالسيارة، وسيكون ذلك فـلك أكثر كثيرًا
 إلى المنز ل في معظم عطلات نهاية الأسبوع. قلبي يتحطم بعض النـئ عندما تذهب كل مرة، لكن يبدو أنها تستمتع بالأمر .
 سكن آخر ؟

ـنعمه، للأسف. لكن لأكون صادقة، ستقضين معظم و قتك مع الصغار . على أي حال، هذا يعني أنه بوسعنا تبادل محادثة لطيفة الآنن، ويمكنك التعرف على الأطفال غدًا. أوه، وأخشىى أن زوجي بيل لن يكون هنا

كانت مفاجأة، بل حتى صدمة. لـن أقابله، إذن. كنت واثقة للغاية من أن المرء سيرغب في مقابلة الشخص الذي يفكر في تعيينه لرعاية أطفاله ... لكنني حاولت إبقاء وجهي محايدًا، من دون إصدار أحكام. ـ ـ أوه، هذا مؤسف.



رجلان. حسنّا، رجل وامر أة!

ابتسمِِ ابتسامة سريعة، مظهرة أسنانًّا مثالية متساوية ناصعة البياض .
 عندما يكون لدينا أكثر من مشروع نعمل عليه، يمكن أن نستنفد جهدنا على نحو رهيب. نحاول ترتيب الأمر بحيث يكون الحني أحدنا موجودًا على
 فخسب. اضطررت إلى تولي زمام الأمور هنا، ويحاول بيل إبقاء
 كان الذي سيفوز بالوظيفة لن يحظى بفترة تمهيدية سلسة للغاية. في العادة أحاول العمل من المنزل خلال الشُهر الأول أو نحو ذلك،

للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام، إلا أن هذا لن يكون ممكنًا
 ولدينا مشُاريع بحاجة ماسة إلى وجودي هنالك وفي موقع التنفيذ. نحن
 الأطفال منذ وقت مبكر، ويجب أن يكون قادرًا على البـد ألى في في العمل في أسرع وقت ممكن . نظرتٌ إليَّ بقلق بعض الشيء، وقد تِّن تغضن ما بين حاجبيها المرسومين بحدة.
ـ هل تعتقدين أن هذا الوصف ينطبق عليك؟ ابتلعتُ ريقي. حان الوقت للتخلص من شـكوكي، وتقمص دور روان، المربية المثالية.
قلت، وأنا أكاد أقنع نفسي بالثقة التي في صوتي: ـبالتأكيد. أعني، لقد رأيتِ سيرتي الذاتية أتية. . قالت ساندرا:
ــــد أعجبتنا للغاية سيرتك الذاتية.
وأومأت أنا إيماءة عرفان بسيطة خجولاًا






 أن ذلك ليس عاملا مهمًّا. - فترة إشعاري هي أربعة أسابيع.

رأيت فم ساندر ا يلتوي متجهمّا بعلق بعض الشيء، وأضفت على على عجل: ـ لكن أعتقد أنه ربما يمكنني التفاوض على نهاية مبكرة لذلك. لـيكّ بعض أيام الإجازة السنوية الباقية، وسأحتاج إلى أن أنظر في النتقويم لإجراء الحسابات، لكن أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن أتمكن من

تخخيضها لأسبوعين. ربما أقل

أنهم لم يمنحوني كيُرًا من الأسباب لأدين لهم بالولاء.

لم يفتني وميض الأمل والارتياح الذي ظهر على وجه سـي ساندرا. لكن بدا حينها أنها أدر كت أين كنا.
 مقابلة من قبل حتى أن تخلعي معطفك! دعيني أرشدكا إلى غرفتك، بعدها يمكتنا أن نختلي في المطبغ، ونتبادل الحديث كما يجب بينما

تتناولين الطعام.
 وقدماها لا تصدران صوتُا على السجادة المخحلية السميكة الناعمة.
 تلك المساحة الواسعة، والطاولة الصغيرة وعلئليها مزهرية بها زهور فاواونيا وردية، بدأت للتو تسقط بتلاتها. اختتفى رواق وسط شبه عتدة، مضاء فقط بمصباح ليلي وردي اللون، موصول بمقبس بالحائط. كان الرواق يؤدي إلى نصف دستة من الأبواب. التصقت أحرف خشّبية غير منتظمة على الباب الذي في الطرف البعيد، وعندما اعتادت عيناي الإضاءة الخاء الخافتة،
 الدرج مفتو خُا بعض النئيء، وهناك مصباح ليلي يسطع بشُكل خافت في أر كان الغرفة. تمكنت من سماع الأنفاس الهادئة لشخخير رضيع آتية من

ــالأطفال نائمون. على الأقل آمل ذلك. لقد سمعت بعض الأصوات فـي في
 نومها خفيف للغاية، لنا أضطر إلى السير على أطراف ألى أصابعي بعض
 الطابق العلوي. من هنا.

 فوضى من المماسـح والمكانس، ومكنسة كهربائية من دون سلك تُ تُشحن على الجدار . أغلقت ساندرا الباب على عجل .
 وكأنه أحمر شفاه مُلطخن:
اغرب من هنا! ممنوع الدخول، وإلا ستلقى حتفك!
قالت ساندرا رافعة حاجبيها بدر جة طفيفة، قد تشّير إلى أي شيء بئ بدءّا من

وضعت يدها على مقبض الباب الواقع أقصى يمين الدرج. ـ هذه لك. حسنًا، أعني...
تو قفتْ، وهي تبدو مرتبكة بعض السّيء اعـئ
 فيه الليلة. آسفة، لا أريد أن أكون متجرئة بدر جة زائدة على الحدا


 ذلك نقرت على شيء ما، فنبضت أضواء الغرفة بالحياة.

لم يكن مجرد الضوء العلوي الرئيسي، في الواقع كان ذلك مضاء بدر جة

 عند النافذة، بجوار منضدة صغيرة، وبعض أضواء الزينة الصغيرة الملتفة حولن مسند الر أس.
لا بد أن دهشتي ظهرت على و جههي، لأن ساندر ا ضحكت بسعاد بادة.
 كهربائية، لكن هذا منزل ذكي. يمكن التحكم في كل التدفئة والأخـواء وما إلى ذلك عبر هواتفنا. مسحتْ شيئًا ها، فسطع الضوء الرئيسي بشدة فجأة، ثم خفت ثانية، واشتععل خوء عبر الغير الغر فة في الحمام المُلحق بها، ثـم انطفأ مرة أخرى. قالت ساندرا: ـ إنها ليست الإضاءة وحسب... ثـم سحبتْ شُاشة أخرى، ونقرت أيقونة، وبدأت موسيقى تعزف بهدوء عبر مكبر صوت غير مرئي. اعتقدت أنه مايلز ديفيس، مع أنني لم أكن خبيرة بالجاز إلى حد كبير .
 لا أستخدمه كيٌرًا مع ذلك، يمكنتي أن أريك إياه. سعلتْ، ثم قالت بنبرة مرتفعة مصطنعة بعض الشيء: ـ أطفئ الموسيقى! حدث انقطاع، ثم توقف مايلز ديفيس فجأة. ـ بالطبع يمكنك أيضًا التحكم في الإعدادات من اللوحة ضغطتْ شُيئًا على الحائط للتوضيح، فأضيئت لو حة بيضاء لفترة و وجيزة، بينما انغلقت الستائر على النافذة المقابلة، ثم انفتحت مرة أخرى.

حقَّا لم أكن أدري ما أقول. من جهة، كان مئيرًا للإعجاب. ومن جهة أخرى، وجدت نفسي أعود إلى كلمة ساندرا. مخيف.

قالت ساندرا بضحكة صغيرة:
_ أعرف. إنه سخيف بعض الشيء، أدرك هذا. لكن نظرّا إلى كوننا مهندسين معماريين، فمن واجبنا المهني تجربة كل الأجهزة الرائعة.
على أي حال...

نظرتْ إلى هاتفها مرة أخرى، لتقرأ الساعة هذه المرة.
 معطفك وإفراغ حقيبتك. هل أراكِ بالطابق السفلي خلالـولـو .. خمس
عشرة دقيقة؟

قلت بصوت خافت، نوعًا ما:
ـيبدو ذلك جيدًا.
وجهت لي ابتسامة واسعة، واختفت مغلقة الباب خلفها.

 وأحطت صدغي بكفي، تمكنت بالكاد من تمييز سماء تنائرت فيها النجوم وأشكال الجبال المظلمة عند الأفق . لم تكن هناك أي أنوار تـريبًا.
 أدرت ظهري للنافذة، وشرعت أتفقد الغرفة. ما أدهشني على الفور هو أنه كان مزيجُّا غريبّا من التقليدي والحديث.
 والألواح الزجاجية المموجة قليلُلا لكن الأضواء كانت تنتمي إلى القرن

الحادي والعشرين... لا يوجد مصباح رتيب في منتصف السقف. بدلَّا من ذلك، كان هناك عدد كبير من الأضواء الكاشُفة والمصصابيح، والأضو اء
 مختلفة من الدفء والسطوع. كما لم تكن هناك دون دفايات أيضُّا. في الواقع،






 أو تناول شراب. كانت هناك خز ائز لها أدراج، ومكتـب، و كرسيان قائمان: وصندوق مُنجد عند طرف الفراش، كان يمكن استخدامه إما للتخزين،

 واشتعلت الأضواء الُكاشفة فوق الأرفف الخالية أوتو داتيكيًّا عندما فتحت الباب. جربت الثاني، إلا أنه بدا مغلقَا

 بجو ار باب الغرفة الرئيسي. لمستها من دون أن أن أتوقع تمامًا أن تعمل ، لكا لكنها


 خر سانية بحجم طاولة مطبحني. لم يكن أي شيء يـي يحاكي الطراز الـي الفيكتوري في هذه الغرفة على الإطلاق. كانت تنتمي إلى عصر الفضاء في تعقيدها،

وأنيقة وعصرية في تصميمها، وتملك في بلاطة واحدة من بلاطاتها سحر"ا أكثر مما تملكه حمامات أخرى بأكملها. فكرت في حمامي في المتزل... شعر في البالوعة الصدئة، ومناشف

متسخة مكو مة في الركن، وبقع مكياج على المر آلـي

من قبل ... لا أدري ما الذي كنت أريـ أريده من قبل. لم أر أركز على شيء سوى الوصول إلى هنا، ومقابلة آل إلينكورت، ومعرفرفة ما ينتهي إليه هذا الإعلان. كان هذا هو كل ما في الأمر . بصراحة، لم أفكر حتى في الحصول على الوظيفة بالفعل. الآذ.. الآن صرت أر ألذب فيها. ليس السبب فقط هو مبلغ الخمسة


 بالإضافة إلى ذلك، أردت ألـي ألكا أكون جزءًا من هذه العائلة.
 وقفت فقط، للحطظة طويلة للغاية، عند وحدة الحوض، ويدي مفرودة على الطاولة، محدقة إلى نفسي في المر آة. كان الو جه الذي بادلني التحديق مقلقًا إلى حد ما. ليس التعبير المر تسم عليه تحديدًا، لكنْ شُيء ما ما في عيني.
 ساندرا. متحمسة، أجل، لكن اليأس، ذلك النوع النوع من اليأس الجائئع الذي رأيته يِبادلني التحديق الآن، لم يكن يتسبب في شيء سوى الني النفور . رتبت شعري ببطء، ولعقت إصبعًا ورطبت حاجبًا مشُعثّا كي أعيده إلى
مكانه. ثم امتدت يدي نحو قلادتي.
 ارتداء الحلي محظورًا بسبب قوانين الزي يو الرسمي. حتى كطفلة، كنت أر تديها

في عطلات نهاية الأسبوع، وفي أي وقت كنت أستطيع خلاله الإفلات
 الرديئة التي تجعل بشرتك تتحول إلى اللون التون الأخضر . كانت هدية التية في عيد
 ألحظه بالكاد حتى عندما أمد يدي لأعبت بها في لحظا لانـات التوتر أو الملبر.

لاحظتها الآن.

 جليًّا أكثر فأكثر، إذا التَمع المعدن النحاسي بالأسفل حيث كنت أفر كـ القَلاددة بأصابعي بذهن شارد
لم يكن هناكُ داع لخلعها. لم تكن غير لائقة. كان احتمال أن يلحظها أي شخص ضئيُلا للَّغاية. ومع ذلك...
مددت يدي بيطء لمؤخرة عنتي، وفتحت ولئر القفل.
 واستعددت للعودة إلى ساندرا إلينكور ت في الطابق السفلي، وإجراء أهم مقابلة في حياتي.

عندما نزلت إلى الطابق السفلي، لم أَر ساندرا في أي مكان، لكنتي شممت



 حدائي مذهل، ويكاد يغلب عليه بقوة طابع القرن الحادي والعشرين.

 أرض خرسانية مصبوبة ومصقولة بلمعان باهت. بدا كأنه دمج بين
 في المنتصف طاولة إفطار معدنية لامعة، محاطة بكراسي بلا ظلا ظهر من اللكروم، وقُسمت الغرفة إلى منطقة المطبخ المضينّ الميئة، وخلفها مسا مساحة خافتة الإضاءة لتناول الطعام، حيث امتدت بطول الغرفة مائدة طويلة
لها سطح خرساني.

في المنتصف، ساندر ا و اقفة أمام موقد ضخخم قائم بذاته، أكبر موقد رأيته
على الإطلاق، تسكب طاجنًا من نوع ما في صحنين. نظرتٌ إلى الأعلى عندما دخلتُ. ـروان! اسمعي، أنا آسفة جدَّا، لكنتي نسيت أن أسأل، أنتِّلست نباتية، أليس كذلك؟

 لديَّ وقت لصنع البطاطا المشُوية في الفرن. وهذا يذا يذكرني
 باب الثلاجة بمفصل إحدى أصابعها، وقالت، وهي تنطق كلماتها بالبا بوضوح: ـ هابي، اطلب بطاطا من فضيلك. أجاب صوتآلي: ــ أُضيفت البطاطا إلى قائمة التسوق الخاصة بك بك وأضاءت شاشة تعرض قائمة مكتوبة بمواد البقالة. ـ ـلتأكلي بسعادة، يا ساندرا!
 ذلك راقبت ساندرا وهي تضع كلا الصحنين على المائدة الطويلة، مع لوح عليه رغيف خبز مقرمس، وطبق صغير به شيء مئ مثل القشّدة الر الئبة. كانت

 من ورق الذهبـ. بطريقة ما، كان التناقض بين الصرين الصرامة الحسابية للخططوط


 الفضاء. سادت الحداثة هنا، لكن الصحورن ودوواماتات الزه هور الكيثيفة لأدوات المائدة الفضية كانت بمثابة تذكير بما يكمن خلف البا الباب الماب المغلق. قالت ساندرا بلا دإِ وهي تجلس، وتثير إليَّ كي أجلس في المقعد

المقابل لها:

ــها نحن ذا يـخنة لحم البقر ـ تناو ني الخبز حتى يتشرب السوائل ـ وهذه


قلت بصدق:
_ رائحتها رائعة.
وهزت ساندرا شعرها للوراء، وابتسمتِ ابتسامة صغيرة، حاولتْ أن تبلدو متواضعة، إلا أنها في الواقع كانت تقول: أير فـ ذلك. ـ حسنًا، إنه الموقد كما تعلمين. ماركة "الا كورنو"). يكاد يكون من الا المستحيل إفساد الأمر، كل ما عليك هو إدخال المكار الموناتات، ونسيان
 هنا، لذا فكل شيء يعمل بالكهرباء. يعمل سطح الموقد عن طريق

$$
\begin{aligned}
& \text { قلت، وأنا أنظر إليه بشُك نوعًا ما: }
\end{aligned}
$$


 حتى البدء في تخمينها. قالت ساندرا: -يستغرق الأمر بعض الوقت لاعتيادها. لكن أؤكد لك أن استخخدامها أمر بديهي للغاية. اللوحة المسطحة في الوسط مخصصية للـل(اتيبانياكي". كنت متشككة إلى حد ما بخصوص التكلفة، لكن بيل كان مصرّا، وعليَّ الاعتراف بأن الأمر يستحق كل بنس وأكثر.

مع أنني لم أكن أفهم في الحقيقة. ما (التيبانياكي") بحق السماء؟ تناولت ولت ولت ملء فمي من اليخنة، التي كانت سميكة وغنية ولذيذة، ذلك النوع من

الو جبات التي لم أحظَّ قَطُُ بالوقت ولا التظيم الكافي لطهيها لنفسي في
 بقطعة مقر مشُة من الخبز . كانت زجاجة من النبيذ الأحمر مفتو حة بالفعل على المائدة، وصبتٌ لنا في كأسين من الز جاج المـن الطراز الفيكتوري، ودفعتْ إحداهما تجاهِيـ
 نظرت إلى طبقي، ثم نفضت الأمر عن ذهني. لا جلوى من تأجيله. شددت تنورتي للأسفل، وجلست باستقامة أكثر بعض الشنيء على المقعد

ـ نبدأ، على ما أعتقد. ما الذي تو دين معر فته؟
 اتصلت بالفعل بربة عملك السابقه، ماذا كان اسمها؟ جريس ديفونشير؟

قلت:

- إممم... أجل، هذا صحيح.
- وقالت عنك كثيرًا من الأشياء الطيبة. أرجو ألا تمانعي كوني
 من مرشحات غير ملائمات وأعتقد أنه لا فائدة من تضييع وقت الجميع وجلبكِ إلى هنا، حتى نلقى الفشّل فتط عند الحاجن الحن الأخير . لكن جريس كانت متحمسة لك بشدة. بدا أن آل هاركورت قد غيروا سكنهم، لكنتي تحدثُتُ أيضًا مع السيدة جري جرينجر، وبا وبالغتْ هي الأخرى في الثناء عليك. قلت بقلق بعض الشيء:
 لكنها هز ت رأسها:
_نعمه، أنا أتفهم تمامٌا، ليس من السهل دائمُا البحث عن وظيفة في أثناء

العمل في مكان ما بالفعل . لكن زبما يمكنك أن تخبريني عن عملك هناك؟

ـ حسنًا، في الواقع إنه يشبه إلى حد كبير ما شُر حته في السيرة الذاتية، لقد أمضيت هنالك عامين، وأنا مسؤولة عن غرفة الرضع ـ أر أردت التغيير من العمل مربيةً لأطفال أسرة واحدة، وبدت الحضانة خيارًا جيدًا. كان الحصول على مزيد من المسؤوليات الإدارية، والاضطرار إلى تنظيم
 أنني أفتقد الشعور الأسري للعمل مربية. أحب الأطفال، لكـن لا يتسنى لك قضاء وقت فردي معهم القدر نفسه كما تفعلين في وظيفة خاصهة
 حيث الأجر والمسؤولية، لكن وظيفتك تبدو و كأنها قد تكون التحدي الذي أبحث عنه.
كنت قد تدربت على الخطاب في ذهني وأنا أستقل القطار في طريقي إلى هنا، وتدفقت الكلمات الآن بمصداقية خبيرة. كنت قد ذهبت لما لما يكفي
 ترك وظيفتك الحالية، من دون انتقاد رب عمملك الحالي حتى لا تبدو موظفًا غير مخلص. لكن يبدو أن روايتي للأحداث، التي عدلتها بعض السئيء، قد نجحت في تحقيق الهـفـ، حيث كانت السيدة إلينكورت تومئ بتعاطف. ـيمكنني أن أتخيل ذلك تمامًا.
أضفت بدافع وحي اللحظة، حيث لم أكن قد فكرت في هذه العبارة
بالتحديد:
-إلى جانب هذا بالطبع، فأنا متحمسة للخرورج من لندن. إنها مزدحمة للغاية وملوثة، وأعتقد أنني أتطلع إلى تغيير المناظر فحسب. قالت السيدة إلينكورت بابتسامة:
ـ يمكنني تفهُّم ذلك تمامًا. عانيت أنا وبيل ظلمةَ الروح الممتدة نفسها

قبل بضع سنوات. كانت ريانون في قرابة الثامنة أو التاسعة، وكنا قد بدأنا التفكير في المذارس الثانوية. كانت مادي طفلة صغيرة، وقاريد

 مثانِية للانفصال تمامًا، وبدء حياة جديدة، والعثور على مدر اسة خاصة رائعة حقَّا من أجل ري.
ـ هل أنت سعيدة لتغييرك محل سكا سكنك؟



 حقِّا، لنصير جزءًا من المجتمع، أتفهمين؟ أو مأُتُ، و كأن المعضلات الُمتعلقة بالمنز ل الثاني كانت جزءًا من حياتي

> اليومية.

واصلت ساندرا:


 ركان، ومواسير منفجر ة، وتوصيلات كهربائية رديئة. تطلب الوضي كشّفه تمامًا حتى الأساسات، وتجديده بالكامل . سنتان من العمل الشاق المطلق، وإعادة تشكيل الغرف، وإنجاز كلى شيء، بدءّا من


 المعمارية الجيدة يمكنها أن تختص بإبراز روح منزل قائم بالفعل، بقلدر

اخختصاصها بإنشاء منزل من الصفر • دع أننا نؤدي ذلك أيضًا بالطبع. تخصصنا هو العمارة ألعامية.
أومأتُ، كما لو كانت لديَّ فكرة عما يعنيه هذا، ورشفتُ جرعة من
النبيذ.
قالت ساندر أبأسلوب يوحي بالشُروع في العمل:
 جذبك إلى العمل مربية للأطفال؟


 المدر سية وأنا في سن التاسعة، غير آبهة بمحاولة إخفاء خيبة الحية أملها. مسر حية الملدرسة التي لم يهتم أحد بحضيورهانيا وأنا في الثانية عشرة
 الممتازة التي حصلت عليها في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، في سن السادسة عشّرة. ثمانية عشُر عامٌا من كوني لست جيا جيدة بما بما فيه الكفاية، ولست الابنة التي كان من المفترض أن أكونها كونيا ثمانية عشر عامٌا من كوني لا أرقى للمستوى المطلوب. شـرت بنفسي أتخبط. ـ حسنًا...

لم يكن هذا جزءًا من الُقصة التي تدربت عليها، ولعنت نفسي على ذلك
 ـ حسنًا، أعتقد. .. أعني .. أنا أحب الألأطان الأطال فحسبـ.

 لكن صار هناك نوع من الحياد في تعبيرها لم يكن موجودًا من قبل، وفجأة

فهمتُ لماذا. امرأة على أعتاب الثلاثينيات من عمر ها، تتحدث عن مدى حبها للأطفال...

## سارعت لإصلاح خطئي.



أصبت الهدف. لم يفُتني وميض الارتياح الذي مر على وجه ساندرا،
مع أنها كتمته بسرعة.
قلت، وأنا أشعر بثقة كافية لقليل من المزاح:



 فلا يو جد شيء بالفعل يبقيني في لندن. بوسعي تولي وظيفة جديدة
على الفور تقريبًا.

تجنبتُ بعناية قول و ظيفتك، كي لا أبدو و كأنني أفترض أنتي سأحصر




 مهـم جدًّا جدًّا في غضون أِّا أسابيع قليلة، ويحتاج كلانا حقَّا، أنا وبيل،
إلى أن نكون هناك.

ـ مـ الموعد النهائي بالنسبة إليك؟ ـتحصل ري على العطلة الدراسية عند نهاية يونيو، وهذا يشُكل ... نحو ثلاثة أو أربعة أسابيع؟ لكن المعرض التجاري يبدأ في نهاية الأسبوع

السابق لحصوولها على العطلة. في الحقيقة، كلما كان الوقت مبكرًا، كان ذنك أفضل. . أسبوعان مدة مناسبة. ثلاثة أسابيع ... حسنّا، لا بأس، بالكاد. أربعة أسابيع، وسنشرع في دخول منـون الرقة كوارث. قلتِ إن فترة
الإشعار الخاصة بك أربعة أسابيع؟

أومأت.
ــ أجل، لكنني كنت أفكر في ذلك في أثناء إفراغ حقيبتي، ولديَّ رصيد إجازات يبلغ ثمانية أيام على الأقل، لذا يمكنتي بالتأكيد تخفيضهيا لما
 أقل . أعتقد أنهم سيكونون على آلى استعداد للتفاوض


 خاص لر حيلي، إلا أنتي أظن أنها لم تكن لتفعل المن المستحيل ألميل لمعاونتي. مع

 في القيء. كنت على استعداد للإصابة بكثير من الفيرو سات المسات المسببة للتقيؤ

 تستغل تلك المرونة لتقدم لهم العون الـون بينما نحن نتناول الطعام، ألقت ساندرا بعض الأسئلة التق القـليدية الأنخرى للمقابلات من النوع الذي صرت أتو قعه: حددي نقاط القوة والضعف لديك، أعطيني مثالًا على موقف صعب وكي وكيف تعاملت معهـ ... كل الأسئلة
 لذا كنت قد تمرنت على ردودي، وعدلتها قلينَا فقط لتلائم ما اعتقدتُ ألـُ أن ساندرا على وجه الخصوص تريد سماعه. كان جوابي التقليدي بخصوص

السؤ ال المتعلق بموقف صعب يدور حول صبي صغير أتى في يوم تعرُّفه على الحضانة في (اليتل نيبرز") وجسده مغطى بالكدمات، والطريقة التي تعاملتُ بها مع الوالدين بخصوص المـنـ كان ذلك يلقى قبو لًا حسنًا لدى جميع الحضانات، لكنتي لمـ أعتقد أن ساندرا تريد أن تسهع عن إبلاغي السلطات بشأن الوا الو الدين. بدلًا من ذلك، قدمت لها حكاية مختلفة، بخصوص متنمرة انـور صغيرة في الرابعة من العمر، في وظيفة سابقة، وكيف تمكنت من إرجاع الأمر لمـخاوفها الخاصنة

الالتحاق بمدر سة ابتدائية.
في أثناء حديئي، كانت تتفحص الأوراق التي جلبتها معي: صحيفة
 وكنت أعرف هذا، لكن مع ذلك شعرت بقلبي يخفق توترًا بين ضلوعي
 ما إذا كان ذلك بسبب التوتر أم الكنلاب و و قاومت الرغب الصبة في إلخراج جهاز الاستنشاق الخاص بي وسحب نفَس هنـ نـه سألتْ عندما انتهيت من حكايتي عن الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات:

ـ ورخصة القيادة؟ وضعتُ شو كة طعامي على سطح الطاولة الخرساني الأملس اللامع، وأخذذتُ نفَنَا عميقًا.
ـ آ ها صحيح، نعم. أخشى أن تكون هذه مشكلة. لديَّ بالفعل رخصية قيادة بريطانِة كاملة، وهي خالية من المخخالفات، لكن البطاقة نفسها سُرقت الشهر الماضي عندما فقدت حقيبتي. لقد طلبت واحلدة جلديلـة لكنهم أرادوا الحصول على صورة حديثة، والأمر يستغرق و وقتّا طويلّغ للانتهاء منه. لكن أؤكد لك أنني أستطيع القيادة.
 عندما أومأتْ، وانتقلتْ إلى شيء ما با بخصوص طمو الا

أرغب في الحصول على أي مؤهلات إضافِّبٌ وأين كنت أرى نفسي في
 من الطريقة التي وضعتٌ بها ساندرا كأس النبيذ الخاصة بها، ونظرتْ إليَّ بالفعل وأنا أجيب. قلت ببط،، وأنا أحاول بشُكل محموم أن أعرف ما الذي تريد سماعه مني: - في غضون عام؟

هل كانت تريد الطموح؟ ؟الالتزام؟ تطوير الذات؟

خمس سنوات، وقد أربكني السؤ الـ. ما الذي كانت تختبره؟

- حسنًا... أنت تعرفين أنني أريد هذه الوظيفة يا ساندرا. ولكي أكون

 من أجل وظيفة على المدى القصير فقط. عندما أعمل لدى عائلة، أود
 أريد أن أتعرف عليهم حقًّا، وأرامه يكبرو ن قليلّا . لو كنت قد سألِّنِي
 وعلى الأرجح كنت سأعطيك جو اُبا مختلفًا. أنا طموح، أريد أنـا الحصول
 لكن عام... أي وظيفة أقبلها الآن، سأود بكل تأكيد أكيد أن أفكر في في أنها ستستمر لفترة أطول من عامه من أجلم مصلحتينا جميعًا.
 أنني أعطيت الجواب الصحيح، ذلك الذي كانت تأتم أمل فيه. لكن هل كان كان ذلك كافيًا لأفوز بالوظيفة؟ بكل صدق، لم أكن أعرف.

تبادلنا الحديث لساعة أخرى أو نحو ذلك، وأعادت ساندرا مل ه كأسي إلى
 الكأس، كان للديَّ ما يكفي من التفكير السليم حتى أضي أضع يدي فوق أِي الكأس، وأهز رأسي.
ـ من الأفضل ألا أفعل. في الواقع أنا لا أتناول الشراب كثيرًا . يجعلني النبيذ أثمل سريعا.
 مثل معظم أصدقائي، لكنتي كنت أعرف أن كأنسا أخرى ستجعلني أتخلى عـلى عن حذري في الغالب، وسيصبح من الأصعب حينها إبقاء إجاباتي دبلوماسية
 غدًا ورأسي بين كفي، وأنا أتساءل عن الحقائق التي أفلتت مني، وعن أي
من الز لات الرهيبة اقترفتها.

ما حدث هو أن ساندرا نظرت إلى الساعة وهي تعيد مل هـ كأسها، وأطلقت شهجة صغيرة بفعل الصدمة.
ـ يا إلهي، الساعة الحادية عشُرة وعشر دقائق ! لم تكن لديَّ أدنى فكـي فكرة أن الوقت تأخر إلى هذا الحد. لا بد أنك منهكة تمامكا يامًا يا روان.

قلت بصدق:
 قضيتُ اليوم بأكمله مسافرة، وبدأ أثر ذلك يظهر عليَّ.

ـ حسنًا، انظري، أعتقد أننا تناولنا كل ما أردتُ السؤال عنه. لكنتي كنت

 إن كان ذلك يلائمك. متى يغادر؟

- في الحادية عشرة والنصف إلا خمس دقائق، لذا فإن هذا ملائم جدًّا

بالنسبة إليَّ
وقفتْ، وجمعتْ كل آنية الطعام في كومة، ووضعتها بجوار الحوض. ـــيميم. لنترك هذا لجين، ويكفي هذا اليوم. أومأتُ متسائلة مرة أخرى عمن تكون جين الغامضة هذه، لكنتي لم أرغب بالفعل في السؤال.
ـ سأذهب فقط لأطلق سراح الكلبين. تصبحين على خير يا روان. بادلتها الرد:
 ـ هذا من دواعي سروري. فلتنامي جيدًا عـير عادة ما يستيفظ الأطفال فيال في السادسة، لكن لا داعي لأن تستيقظي أنتِ في وقت مبكر إلى هذا الحدل، إلا إذا كنت تريدين ذلك!

 بينما هشت ساندرا الكلبين إلى الحديقة، عدت في طريقي إلى الجزء


 كعب حذائي على الأرض الخرسانية إلى نقرات ات خافتة على الـى الأرض الـير الخشبية،
 توقفتُ عند البسطة الأولى. كان الباب الأقرب إليَّ، باب غرفة الرضيعة،

لا يزال مواربًا. لم أستطع المقاومة، دفتنه ودلفتُ إلى الداخل، وشممتُ





 ثانية، وخرجيُُ أنا من الغرفة بهدوء، وصعدتُ إلى غر الئرفة نومي الفاخرة التي كانت بانتظاري. سرت بحذر على أطر اف أصابعي بينما كنت أنظف أسناني، مصيخة

 المنبه الخاص بي، وملابسي للغد مرتبة بعناية على الأريكة الصغيرة الممتلئة.
نم أدركت أنتي, لم أغلق الستائر .
 تتحر ك الستائر.
حاولت بشدة أكبر وأنا أشعر بالحيرة، ثم توقفت وأنا أحدق خلفها فيا في


 ثانية. كانت أوتوماتيكية.
اللعنة. سرت إلى اللوحة المو جودة بججوار الباب، ولو الوحت بيدي أمامها أضاءت على الثفور بذلك التكوين المربك من المربعات والأئيونات. لم يكن أي منها يشبه الستائر . كانت هناكُ واحدة تبدو وكأنها قد تكون نافـلفّة،

لكن عندما ضغطتها بحذر، انفجر صوت نفير جاز ممزقًا الصمت، فطعنتها بإصبعي على عجل .
حمدًا للرب أنه انقطع على الفور . ووقفت هنا هن الك للحظة أنتظر، على

 عدت إلى دراسة اللوحة، لكنني لم أخغط شُيئًا هذه المرة. حاولـي


 ما ذلك الشيء الحلزوني، وشريط التمرير إلى اليسار؟ مستوى صوت الموسيقى؟ الحر ارة؟
ثُم تذكرت تعليق ساندر ا بخصوص الإعدادات الصوتية. قلت بصوت منخفض: _ أَغلِق الستائر .
وصُدمت نوعًا ما عندما تحركت الستائر بخفة، بصوت لا يكاد يكون مسموعُا.
عظيم. حسنُّا، لم يتبقَ سوى اكتُماف الأضواء.

كان هناك مفتاح نلمصباح المحاور للفراش، لذا عرفـت أنـون أني سأستطيع
 لكن كان هناك مصباح واحد بجوار الكرسي ذي النـو الـواعين لم أتمكن من إطفائه. حاولت قائلة: _ أَطفئ الأنوار .
لكن لم يحدث شيء. ـ ــ أَطفئ المصباح انطفأ المصباح المجاور للفراش.

## ــ أَطفئ مصباح الكرسي ذي الذراعين. لم يحدث شيء. اللعنة.

في النهاية، تتبعت السلك إلى مقبس توصيل غريب الشكل على الجدار،


في ظلام كثيف، وبالكاد استطعت استشعار ما بها. تحسست طريقي عائدة عبر الغرفة ببطء حتى طرف الفراشي، وانسلـئلت فيه. كنت بالكاد أستقر، عندما تذكرت بتنهيدة أنني لم أوصل هاتفي حتى يشُحن. اللعنة.
لم أستطع مواجهة التعامل مع الأضواء مرة أخرى، لذا بدلًا من ذلك ونك أشعلت مصباح هاتفي، ونهضت من الفراش، وشرعت أفتّش في حقيبتي. لم يكن الشاحن هناك. هل أخرجته بالفعل؟ كـه كـت على ثقّة من أنتي حزمته في الحقيبة. قلبت الحقيبة رأسُا على عقب، وتر كت كت مقتنياتي تسقط على السجادية




 الفراش الجانبية، آملة على عكس التوقعات أن يكون أحد الضيوف السابقين قد خلف وراءه شاحنّا.

إليه، حيث كان هناك منفذ (يو إس بي") مدمج في المقبس.

 الصغيرة، وعدت إلى الفراش مرة أخرى وأنا ممتنة. كنت على وشك إطفاء

الدصباح والاستلقاء ثانية، عندما لاحظت أن شيئًا ما مما كان في الدرج صار على وسادتي. كانت قطعة من الورق، وكنت على وشك وشك أن أغ أغضنها وألفيها أرضْا، لكن قبل أن أفحل ذلك، ألقيت عليها نظرة سريعة كي أتحقق فقط من أنها ليست شيئًا ذا أهمية. لم تكن كذلك. مجرد رسم طفل . على الأقل ... التقطت هاتفي ثانية، ووجهت المصباح إلى الصفحة، وتمعنت في الصورة من كثب أكتر .

 "(هيذربراي") . كانت النوافذ كلها ملونة بالأسود، فيما عدا واحدة الـوة، ظهر منها

وجه صغير شاحب يختلس النظر عبر الظلام.
 ولا توجد طريقة لمعرفة سبب وجو الن الـي
 خطط شخص بالغ، منحدر ومتعرج، ويبدو كأن من كتبه ليس إنجليزيًّا على نحو لم أتمكن تحلديده تمامًا. كُتب بخط مائل منتظم:
إلى المر بية الجديدة، اسمي كائِيا. أكتب لكِ هذه الر سالة لأثني أردت أن أتو لك لك من فضلِكِ كو ني

ثم انقطعت الرسالة.
 خلال العشاء، وهي تقول: الالكن مع رحيل كاتيا، كانت مربيتنا الأخيرة...").
 لخليفتها؟ وهل نفد منها الوقت، أم أعادت التفكير فيما كانت على وشك أن تقوله؟

من فضلك كوني ... لطيفة مع الأطفال؟ من فضلك كوني... سعيدة هنا؟ من فضلك... لا تنسي إخبار ساندر ا أنك تحبين الكالاب؟ كان من الممدكن أن تكون تكملة العبارة أي شيء. فلمَ إذن كانت التّ التكملة


 مع أنني لم أستطع تحديد المببب. حسنًّ، أَيًا كان الذي أرادت قوله، فقد فات الأوان الآلّن.
 حتى ذقني، وحاولت نسيان كل ما هو على المحكك، والخلود إلى النوم.

عندما استيقظت، كان ذلك بسبب إلحاح الرنين الحاد للمنبه، وللحظة



ساعة ونصف كاملة قبل الموعد الذي اعتدت الاستيتقاظ فيه. جلست وأنا أسوي شعري المشعت، وأفرك ك النوم من عيني. كان النـو بوسعي سماع ارتطام، وأصوات إثارة حادة بالطابق السفلي. بدا وكأن الأطفال استيقظو ا.
كانت الستائر ستائر تعتيه، لكن أشعة الشمس كانت تتدفق بالفعل من الفجوات حول الحواف. أجبرت ساقي على النزول من الفراش، وسرت نحوها وحاولت شدها كي أفتحها، قبل أن أتذكر ألـر الليلة الماضية. قلت بصوت مرتفع، وأنا أشعر بالحماقة بعض الستيء:
ـ افتح الستائر .
 أتوقعه، لكن أَّا ما كان، لم أكن مستعدة للواقع المع جمال المشهد أمامي خطف أنفار أنـي اختار مهندس فيكتوري ما توفي منذ زمن طويل مويل موقعًا مثاليًّا للمنزل،

 تتخللها مجارٍ مائية صغيرة داكنة تجري هنا وهناك، والأسقف المموجة

للمزازع الصـغيرة البعيدة، وعلى بعد بضعة أميال بحيرة تعكس شُمس الصباح
 مكان الصدارة فوق كل ذلك، واسمها يعني الجبال الز رقاء باللغة الغالية الأيرلندية، تبعا لجو جل الصـ



 لكن هنا، والضباب يتصاعد من سفوحها في شمس الصباح، والفـياء والفجر
 السفحية المغطاة بالسرخس، بل المنحدرات الجر انيتية القاسية ذاتها، و كلها
 قمة وكأنها مكسوة بالثلوج، حتى في يونيو . شُعرت بدعنوياتي ترتفع، ثم سمعت ضجيجًا في الحديقة، ونظر ت إلى

كان جاك جرانت، يسير قادمُا من مجموعة من المباني الملحقة، والكائنة
 بحقيبة معدات في يده. راقبته لمدة دقيقة، وأنا أحدق إلى الى قمة رأسه الشُعر الداكن، قبل أن أبدأ في الثـعور بأنني متلصصة إلى الـى حد ماك، وابتعدت



 ونقاط. ضغطت إحداها بشكل عشوائي، آملة ألا أحصل على الحـلم مايلز ديفيس. أردت التصويب على الموضع نفسه الذي ضغطنه بالألمس، ألما

لكن من الواضح أنني أخططأت التصويب، حيث أخيئت وزرة الجدار فجأة
 رغبتَ في الذهابِ إلى الحمام وشريككَ نائم؟ لم لم يكن ساطعًا بما يكفي للاستحمام على أي حال. الزر التالي الذي جربته جعل الأضواء الز الز قاء تختفي، واشتُعل مصباحان



 عثرت عليه بعد المحاولة الر ابعة أو الخامسة، درجة إضاءة مشر مكة، لكن


 الدش المختلفة. كان السؤال هو كيف تشغلها؟ بدا بدا أن الجواب هو هو لو حة أخرى، لو حة مقاومة للماء هذه المرة، مثبتة بين بلاطات الدش. عندما

لمستها، ظهرت الأحرف: صباح الخير، يا كاتيا.
أصابني الاسم ببعض الضيق الغريب، وتذكرت ت مرة أخرى تلك الك الر سالة غير
 صغير يشير إلى الأسفل. حسنًا، لم أكن كاتيا. ضغطت الزيلـ الزر الذي يشير إلى الأسفل، فتغيرت الحروف:

صباح الخير، يا جو.
ضغطتُ ثُانية.
 لم يكن هناك مزيد من الخيارات. ضيف، إذن. ضغطت الوجه المبتسم.

لم يحدث شيء. بدلًا من ذلك، تغيرت الشـاشُة إلى تلك النقاط والمربعات والأشُرطة المنزلقة المبهمة. ضغطت إحداها بشكا بـل عشوائي، وصرخت

 ألهث وأرتجف، ومنزعجة بلدرجة كبيرة. حسنُا، إذن. ربما عليَّ أن أجربَ خِيارًا محددًا مسبقًا، حتى أعرف كيفِ أُشُغل هذا السُيء. لمست الشُاشة، فأومضت مرة أخرى: أخرى صباح الخير، با كاتيا.
ضغطت الو جه المبتسم هذه المرة، مع شُعور طفيف بالقلق، وظهرت على
الشاشُة رسالة:
نُعد حـامك المفضـل . اغتسلي بسعادة!
لدهـشتي، مع تلانتي الرسالة، انزلق أحـذ رؤوس الدشُ للأعلى بسلاسة، إلى الـى


 الشيء مما أحب أنا. كان بوسعي تحمل التحرارة، لكن لسوء الحـ الحظ فقد كا كانت طويلة للغاية لدر جة أن تـيار الماء كان بعيدُا تمامٌا عن قمة رأسي، أسي، وارتد من على اللوح الزجاجي المقابل، مما كان سيجعل غسل شعري صعبًا للغاية. ضغطت زر الإيقاف، وحاولت مرة أخرى. اخترت هذه المرة: صباح الخير، يا هولي. بشكل عشوائي، وانتظرت النتيجة، وأنا أصر على أسناني.

 هناك كلمة أخرى تعبر عنها. تدفق الماء بوفرة تشارف حد اللامعقولن، وغمرني بالدفء. شعرت بالماء الساخن يدق أعلى رأسي، طاردًا آخر بقايا

نعاسي والنبيذ الأحمر من الليلة الماضية. من الواضح أن آيَّا من كانت هولي،

 الماء على بشّرتي العارية.

 الوقت، فلن يكون هنالك طائل من ضبطي لجرس المنبه في ساعة مبكرة.
 أظظه وأغمر ساندرا بحماسي الفائق
 يدي لأتناول المنشئة البيضاء ذات الزَّزَّبَ التي كاني
 المرة الأخيرة التي أستمتع فيها بهذا الدش . بل بالعكس تمامًا.

عندما نزلت إلى الطابق السفلي، كان أول ما استقبلني هو رائحة الخبز
 التقيت رداء نوم صغيرّا للغاية من قماث الترتان ملان ملقى على درجة السنلم

 اللامع، ممسكة بططعة من الخبز البني، وتلوح بها نحّو الفتاتين التين الصغير تينين


 _لا تشجعيها! ستفعل ذلك مرة أخرى وحسبر.
والتفتّت ساذندرا. أخرى ـ أوه، روان! يا إلهي، لقد استيقظت مبكرًا. أتمنى ألا تكون الفتاتاتان هما السبب في إيقاظكِ. ما زلنا نحاول تدريب بعض أفرادي ألـاد الأسرة على البقاء في الفراش بعد الساعة السادسة صباحّا. أومأتْ بوضوح نحو أصغر الفتاتين، ذات الشعر الأشقر المائل إلى
-حسنًا، من المؤكد أن هذه موهبة جيدة ليتّمتع بها المرء في هذا المنتزل.



$$
\begin{aligned}
& \text { الوردية الجالسة على كرسي مرتفع في الزاوية: } \\
& \text { ـألقت بيتراعصيدتها }
\end{aligned}
$$

ورأيت أنها كانت على حق . كانت كتلة من العصيدة بحجبم البيضة تنزلّلق أسفل مقدمة المو قد حتى تسقط على الأرض الخر سانيانيا بسعادة، وتغترف ملعقة أخرى، وتستعد لرميها مرة ثانية.

قالت وهي تصوب: -بيتا ترمي.
قلت بابتسامة، وأنا أمد يدي لأتناول الملعقة:
 نظرت الطنلة إلِيَّ بِحيرة للحظة، وهي تُتُيتمني، وقد قطبت حاجيهِا

الشقر اوين الخفيفين في عبوس فاتن، ثم شُقت وجهها السمين ابتسامة عريضة، وكررتٌ قائلة:

تفاديتها، لكن ليس بالسرعة الكافية، فأصابتني في صدري تمامٌا.


 لا بد أنني فعلت.
لم تعُد لديَّ حر فيًّا أي ملابس نظيفة. سأظل مغطاة بالعصيدة لباقي اليوم .
اللعينة الصغيرة.
كانت أصغر الفتاتين هي من أنقذتني. انفجرتْ مقهعهة، ثم غطت فمها بكفيها، كما لو أنها قد ذعرت أنـا

أجبرت نفسي على الابتسام الفـي
قلت للفتاة الصغيرة:
ـلا بأس ـ إيلي، أليس كذلك؟ يمكنكِ أن تضحكي. الأمر مضحك للغاية.
 قالت ساندرا، بنوع من الاستسالام المشوب المبا بالإرهاق:

 على ما يرام؟ قلت:
_ لا تشُغلي بالك، يا سانـي لن يكون القميص على ما يرام، على الأقل حتى أتمكن من غسله، وربما

حتى لن يكون على ما يرام ساعتها. كان قميصًا من الحرير، يُنظَّف تنظيفًا جافًّا
 في أنني سأتعامل مع الأطفال. ربما يمكنتي الحصول على بعض التفوق المعنوي البسيط من الموقف.
 كذلك؟ إنها مجر عصيدة! لكن... انحنيت وأخذنت وعاء العصيدة من بيترا قبل أن تدرك كـ ما يحدث، ووضعته بعيدًا عن متناولها. _أعتقد أنك تناولت ما فيه الكفاية، أيتها الآنسة الصغيرة بيترا. لذا ربـا
 تلك البقعة على الأرض قبل أن تنزلِّ فوقها إحدى الفتيات؟ قالت ساندر ا بابتسامة ممتنة:
 لم أكن أتوقع منك المشاركة في العمل من دون أجر . هذا أكثر مما يتطلب الواجب.

قلت بحزم:

- يسعدني تقديم العون.

 طبقها، وكأن الأمر برمته قد فاتها. ربما كانت تشعر بالخجّل من دور دوها

السابق، وهي تحرض بيترا
اتضح أن غرفة التخزين موجودة في الجز الجز القديم من المنزل، ربما كانت حجرة غسيل الأطباق الأصلية، بحسب حوض الون الغسيل الفيل الفيكتوري والأرض المغطاة بالبلاط الحجري، لكنتي لم أكن في حالة مزاجية الـاطية تسهح بتقدير التفاصيل المعمارية. بدلًا من ذلك، أغلقت الباب خلفي، وألخنـو

بضعة أنفاس عميقة في محاولة للتخلص مما تبقَى من شعوري بالانزعاج. ثم شرعت في العمل على محاولة إنقاذ قميصي. نزل القدر الأكبر من العصيدة داخل الحوض، لكن كنت سأضطر إنى غسل الباقي. بعد عدة محاولات لم تفلح سوى في إصابة تنور تي بالماء الملوث ث بالعصيدة، دفعت المـيمسحة على مقبض باب المطبخ، وخلعت قميصي. كنت أقف هناك مرتدية حمالة صدري وتن وتنور تي، أدلك أدلك البقعة الملوئة


 ويمسح يديه على سروال عمله. نادى قائُا: ـ ـجزازة العشب تعمل، يا يا سانـ... ثم قطع حديثه، وقد اتسعت عيناه بفعل الصدمة. تضر جت وجنتاه

 قال جاك: - يا إلهي، أنا آسف جدًّا


أنا. اشتعلت وجنتاه حمرة.

 متأكدة مما إذا كان عليَّ أن أضحكك أم أَ أبكي.

 إلى المطبخ، ووجنتاي متوردتان مثل وجنتَي جاك تقريبّا.

قالت سـاندرا من دون أن تستدير لي عندما دخلت: ـ هل نظفتِ القميص؟ دعيني أجلب لك القهوة. ـ أجل .
لم أكن متأكدة إذا كان عليَّ إخبار ها بما حدث للتو ـ هل سمعت صيحة
دهشتي؟ هل سيقول جاك شيئًا ما؟

ـ ساندرا، أنا...
لكن شجاعتي خانتني بعد ذلك. لم أتمكن من التفكير في طريقة أقول


 سأضطر إلى أن آمل فقط أن يكون جاكُ رجلُّ نبيلُا بما فيه الكفاية حتى لا يشير إلى ذلك بنفسه.
قالت ساندرا بشُرود من دون أن تستدير لي: ـ حليبًا وسكرا؟
ونحيتُ المحادثة جانبًا.
قلت:
ـ حليبًا، شكرًا.
ووضعتُ دلو الممستحة أرضُا، وشرعتُ أنظف قذائف بيترا من على
 أخيرًا، عندما وصلت القهوة، وكنت جالسة الـد الـى المائدة أتناول قطعة
 ذلك لم يحدث قَطُّ.
قالت ساندرا، وهي تمسح يديها بقطعة من القماشٌ :
 تلقي نظرة على منزلنا، ولتقابلكن. قلن مرحبًا.

غمغمت مادي:
ـ مرحبًا.
مع أنها وجهت ذلك الترحيب لطبقها أكثر مما وجهته لي. كانت تبر تبد
 بوسعي أن أرى تحت سطح الطاولة، ركبتين نحيفتين تغطيهما قشُور الجروح

## قلت بابتسامة، أمَّلتُ أن تكون فاتنة:

 ـ مر حبُّا، يا مادي. كانت تتأملني بفضول صريح من أسفل غرتها الشقر أهـر اء المائلة إلى البياض. - مر حبًا يا إيلي، كم عمركّ

قالت إيلي، وعيناها الز رقاوان مستديرتان كعينَي الدمى: ـ هل ستكونين مربيتنا الجديدة؟ _أنا...
توقفتُ عن الحديث، وأنا لستُ متأكدة مما سأقوله. هل ستبدو عبارة

$$
\begin{aligned}
& \text { آمل ذلك وكأنها توسل صريح بدرجة زائدة؟ } \\
& \text { قاطعتْ ساندر ا بحزم: }
\end{aligned}
$$

 نلتزم للغاية بحسن السلوك كي نير إعجابها! وجهت لي غمزة جانبية صغيرة.
ـ ما رأيكما لو صعدتما إلى الأعلى وبدلتما ملابسكما، وبعد ذلك يمكننا أن نُري روان المكان؟

> سألتْ إيلي:
_ ماذا عن بيترا؟

ـ سأتولى أمرها. هيا اذهبا، بسرعة.

أطاعتها الفتاتان، ونزلتا من على المقعدين المرتفعين، وطقطقت خطو اتهما عبر الردهة وعلىى السلالم. راقبتهما ساندرا بحخنان وهما تذهـهان. قلت بإعجاب حقيقي: - يا إلهي، إنهما مهذبتان للغاية! كنت قد عملت مربية لما يكني من الأطفال، لمعرفة أن التزام الأطفال الذين هم في الخامسة من العمر بطاعة الأوامر وتبنديل ملابسهم مـم مـ يكن
 أدارت ساندرا اعينيها في محجريهـها. - إنهما تعر فان أنه لا يجب التما التمادي أمام انغرباء. لكن لنرى ما إذا كانتا تفعلان ما قيل لهما بالفعل...
 العيان. كانت غرفة نوم الأطفال، وممن الواضح أن الكاميرا وُضعت بالأعلى بالقُرب سن السقف، وهي موجهة للأسفل تجاه الفِراشين الصغيريرين الـئ لم يكن هناك صوت، لكن ضجيج الباب وهو يُصفَفَ كان كافيًا حتى يصل إلى الـى الأسفل عبر الدرج، واهتزت دمية على شكل دب فوق رف الموقدلد وسقطتِ بينما





ـ مادي، ما الذي قلته للكِ بشأن صفق الأبواب؟ أتى الصوت صغيرٌا وحادًّا من مكبر صوت الآيباد:

ـلم أفعلـ الـع
-بل فعلتِ، ور أيتك. كان يمكنك أن تؤذي إيلي. والآن بدلي ملابسك،

ويمكنك مشاهدة التلفزيون لبعض الوقت. كلها مرتبة على كرسيك،
حيث وضصتهها هذا الصباح
لم تقل مادي شيئًا، لكنها نهضت وخلعت قميص منامتها، وأغلقت
ساندرا الشُشاشة.

لم تكن تلك هي الكلمة التي أفكر فيها. كانت كلمة التر صـد هي هي الأدن تعبيرا، مع أنني لم أكن متأكدة من السبب. كثير من الأماكن التي عملت بها كان فيها كاميرات لمر اقبة المربيات، أو أجهزة لمر اقبة الأطفال منـئ مزودة
 بأمر ها سوى الآن. لم ألحظ أي كاميرات في الليلة السابقة، لذا لا بد ألنها مخفية جيدًّا، أينما كانت. هل راقبتني ساندرا وأنا أصععد متو جهة إلى الفراش في الليلة الماضية؟ هل رأتني وأنا أنظر في غرفة نوم بيترا؟ جعلت التيا الفكرة وجنتيَّ تشتعلان بالحمرة.
قالتت ساندرا بشكل عرضي، وهي تلتي بالآيباد على الطاولة:
 متعلدد الطرابق. فهذا يعني أنني لست مضطرة إلى أن أركض على الدوام صعودًا وهبوطكا كي أتفقد الفتيات. كررتُ بصوت خافت، وأنا أكتم شعوري با بالقلق: ـ مفيد للغاية.
 لكن غر ف الاستقبال؟ وغرف النوم؟ و والحمامات؟ لكن لا، لم يكن هذا من
 إلى طبقي، وقد زالت شهيتي فجأة. قالت ساندرا ببهجة:

وعندما أومأتُ، ألقتْ بقطعة الخبز المحمص في وحدة للتخلص من
 لاحظتُ أن أطباق الليلة الماضية قد اختفت

وانصرفتْ بالفعل؟
ـ حسنُّ، لو كنت قد تناولت ما فيه الكفاية، دعيني أقودك في الجولة الكبرى، بينما تبدل الفتاتان ملابسهـها


 الباب الأمامي. ـ حسنًا، كي أعطيك فكرة عن التصميم فحسبب، الردهة هي مر كز المنزل، والمطبخ في الخلف، وهو يؤدي إلى غرفة التخزين التِين، التي رأتيتها بالفعل


 لوحتٌ ساندر ا بيدها نحو فتحا فتحة إلى يمين البـا
 ومكتبة. فلتلقي نظرة. أدخلتُ رأسي من الباب، ورأيت غرفة صغيرة ونيرة إلى حد مال، ذات جدران
 تراصت في أحد أطرافها أرفف الكتب من الأرض حتى السقفـ، ولما وقد
 المعمارية. كان من الممكن أن تكون مكتبة صغيرة لكن مكتملة التكوين في أحد العقارات التاريخية التابعة لمؤسسة الترات القوميك، لون لو لا أنه كان

هناك في منتصف الغرفة مكتب زجاجي ضخم، امتد فوقه جهاز "آي ماك" كبير بشاشة مزدو جة، ونوع من الكراسي الشبيهة بكراسي الطائر ات مصممة بشكل. مريح، يواجه الشاشات. رمشُتُ. كان هناك شيء مربك في الطريقة التي اجتمع بها القديم والحديث في هذا المنزل ل لم يكن مثل معظم المنازل، حيث تو جد الإضافات الحات الحديثة




من دون محاولة لدمج الاثنين.
 ــيا لها من غرفة جميلة. الألوانـان .. رائعة للغاية.
ابتسمت ساندرا بنوع من السرور، وهي تهزهز بيترا على خلى خصرها.




 آخر ! ادخلي وألقي نظرة.



 في غرفة المكتب، لكن الجدران نفسها كانت مذهلة، مغطاة بورق حائط غني
 الداكنة، والزمردي، والزبر جدي. عندما نظرت من كثبب، رأيت أنه مزيج من

نبات العليق والطو اويس، مرسـومين بأسلوب غير واقعي ومتشابكين بدر جة يصعب معها فعليًّا التعرف عليهما. كان العليق أخضر داكنّا وأسود نيليّا، والطواويس أزرق وأر جوانيًّا متالألئين، وذيو لها تلتف وتنتشر وتتشابك مع العليق في نوع من المتاهات المرعبة، نصفها قفص طيور، والنصف الآخر أَجَمة من الورد البرين كان التصميم يحاكي البلاطات المحيطة بالمدفأة، حيث كان هناك طاووسان يقفان بشمون على كل جانب من جانبَي الحاجز الحديدي، جسـداهما على البلاط السفلي، وذيلاهما ينتشران إلى الأعلى. كانى كانت النار
 المصنوعة من الحديد المشغول ذات الطراز الفيكتوري دفئًا مر يحاًا، ومالت
 تناثر مزيد من الكتب على طاولة قهوة نحاسية، إلى جانب مزهرية أخرى من الفاوانيا، وكانت هذه تتدلى من المزهرية التي خلت من الميا المياه، لكن ساندرا تجاهلتها، وقادت الطريق إلى باب على يسار المدفأة، يؤدي إلى اتجاه المطبخ مرة أخرى.
 البلوط، وبها أريكة جلدية بالية وجهاز تلفزيون على الحائط البعيد. كان من



 الخربشات بألوان الشُمع على الألواح الخشّبية نفسها. قالت ساندرا:
ـ كانت هذه غرفة الإفطار القديمة. وكانت مظلمة نوعُا ما، حيث تواجه الشُمال، وتحجب شُجرةُ الصنوبر تلك الكثير من الضوء، لذا حولناها

إلى غرفة للتلغزيون، لكن من الواضح أن الأمر انتهى بالأطفال وقد
المتولوا عليها تمامًا!
أُطلتْ ضحكَة، والتقطتْ دمية على هيئة موزة صفراء، وناولتها لبيترا.
ـوالآلن، لنكمل الجولة
قادت الطريق نحو باب ثانِّ مخفي وسسط ألواح الجدار الخنبية، ومرة

 المقابل. من دون الموقد الكبير والخزانات واتيا والأجهزة الكهر بائية التي التي

 المائية التي تلتمع بعيدًا. بدا الأمر كما لو أنه لا لا يوجد شيء بئ بينتا وبين
 في أي لحظة.
كان في أحد الأركان قفص لعب للأطفال، مفروش بسجاد مطاطي على
 موزتها، وتلوح بيديها حول الجدرانـان.




 لو كنت قد رأيتيه من قبل، فستتفهيمين الأمر . فكرتُ في شُقتي الصغيرة في لندن، وكيف كان من الممكن أن تحتويها هذه الغرفة وحدها.
بدا أن نـئًّا ما بداخلي التوى وانكسر إلى حد ما، وفجأة لم أعُد متأكدة

في النهاية ما إذا كان عليَّ المجيء إلى هنا. لكنني كنتُ أعرف شُسيئًا واحدًا. لم يكن بوسعي العودة. ليس الآن.


 تشعر بحر ارة التدفئة المنبعثة من خلال الأرض، والشار الشمس على وجهك
 الخشنة كلِسان القط، والنعومة الحريرية للأسطح الخرسانـئنة المصقولة لة. أحتاج إليك أن تفهم لـَّ فعلت ما فعلته.

بدا و كأن باقي الصباح مر سريعًا. قضيت الوقت وأنا أحضر الصنصال
 من الهيئات المتكتلة غير المتوازنة، وقد سحقتْ بيتر ا معظمها لتصير بلا شالِ شكل مرة أخرى وهي تتصايح بالضحكك، وإيلي تصرخ غيظًا. كانت مادي أكتر


 دفعت بيترا حفنة من العجينة الوردية بحماقة داخل الـل فمها ثم الم بصقتها وهي تحاول التقيؤ بسبب الطعم المالح، وعلى وجهنها الصغير الصنير المستدير تعبير كوميدي من الاشمئزاز .


 الطابق السفلي لتناول الإفطار، مدر كة أنه ربما لا يتسنى لي كثير من الوقت

لاحقًا، لكن لم تكن لديَّ أدنى فكرة عمن أنزلها من الغرفة الإضافية. أمَّلت بشُدة ألا تكون جين غير المرئية، مع أنني لم أعرف لمَ جعلتني تلك الفـي الفكرة أشعر بعدم الارتياح.
كان جاك ينتظر في الخارج مع السيارة المتو قفة في صمت، ويداه في جيبيه، وأشُعة الشُمس تُظهر بقعًا من الكستنائي والأحمر القار التانمين في شعره

الداكن.
قالت ساندرا، وهناك دفء حقيقي في عينيها، وهي تمد يدها: ـ حسنُا، كان من دواعي سروري التام أن ألتقيكِ. سأحتناج إلى مناقشـة

 شكرًا يا روان، كنتِ رائعة.

قلت:
ـ كان من الرائع مقابلتك أنت أيضّا، يا ساندرا. بناتك رائعات. أوه، توقفي عن قول كلمة رائع .
 كان ذلك يعني بلغة الشُفرة: أتمنى أن أحصصل على الو ظِيفة. ـو وداعٌا، يا إيلي. مددت يدي، وصافحتها بجدية، مثل سيدة أعمال في الخامسة من عمرها. ـ الوداع، يا مادي.


 كتفيها بعض الشّيء، وكأنها تقول: ما الذي يسعنا أن نفعلهو هززت كتفي أنا الأخرى، وداعبت مؤخرة شعر مادي، واستدرت نحو

السيارة.

وضعت أمتعتي في المعَعد الخلفي، وكنت على وشك السير إلى الجهة

 صغير صلب في ضلوعي السفلية.
 ربما نجحتُ في اكتساب ودها على الرغم من كل شيء؟

قلت: ـ مادي!
لكنها لم تُحِبِ. لم أكن متأكدة مما عليَّ فعله، لكن في النهاية انحنيت كي أبادلها العناق قليلًا

كنت آمل أن الكلمة الأخيرة ربما تجعلها تطلق سر احي، لكنها شددت قبضتها فقط، وضغطت عليَّ بقوة بدر جة غير مريحة، مما كتم أنفاسي. ... ل_
سمعتها تنشج في قميصي الذي كان لا يزال رطبٌا، مع أنني لم أستطع تمييز الكلمة الثانية:

$$
\begin{aligned}
& \text { ــ لا تذهبي. } \\
& \text { همستُ لها: }
\end{aligned}
$$

ـ يجـب أن أفعل ذلك. لكن آمل أن أتدكـن من العودة قريبًا جدًّا.
 لكن مادي كانت تهز رأسها، وشعرها الداكن يصدر حفيفًا في مواجها
 شيء حميمي على نحو غريب وغير مريح في الأمر برمتها شيء ألميء لم أتمكن
 ساندرا، لم أرفع أصابع مادي بعيدَا عوضُا عـنا عن ذلك، ابتسمتُ وشددت

ذراعي حولها للحظة، وأنا أبادلها العناق. بينما أنا أفعل, ذلك، ندَّ عنهاصوت صغير، و كأنه نشـ

 _لا تأتي إلى هنا. إنه ليس آمنًا. أطلقتُ ضحكة صغيرة. - إنه ليس آمنا؟ ما الذي تعنينه، يا مادي؟


كادت كلماتها تضيع:

- إنه نـيس آمنًا. نـ يعجبهـم ذلك. ـ مـ; الذين لن يهعجهـم ذلك؟
 وهي تصبح بشي: ما فوق كتفها.

ناديت خلفها:
ـ مادي! مادي، انتظري!
قالت ساندرا ضاححكة:
_لا تقلقي.
جاءتُ إلى جانبي من السيارة. كان من الواضح أنها لمـ ترَ شُيئًا سوى عناق مادي المفاجئ، وهروبها اللاحقّ
 لكن لا بد أنها أُعججبت بك، لست متأكدة ما إذا كانت قد عانقت غريبًا
طو اعية من قبل !

قلت، وأنا مضطربة نوعًا ما: ـ شـكرًا. وتركتٌ ساندرا توصلني إلى السيارة وتغلق الباب.

لم أجد نفسي أعيد تعليق مادي الأخير، وأتساءل ما إذا كانت حقًّا قالت ما ظنتت أنني سمعته، حتى بدأنا نتحرك بـبطء باعبر الطريق، باحيّين عن طفلة هاربة بين الأشجار . حيث بدا الشُيء الذي صاحت به بـ من فوق كتفها منافيًا للعقلى، بدر جة لا يمكن معها أن يكون صححيحا. ومع ذلك كلما أطلت التفكير فيه، صرت متأكدة أكثر مما سمعته.
كانت قد قالت، وهي تنــج
_ الأئباح. لن يعجب ذلك الأئبـاح.

قال جاك:
ـ حسنًا، يبدو أنني سأودعكِ الآن.
وقف عند حاجز المحطة ممسكُا بحقيبتي في يل، ويده الأخرى ممدوودة.

 لم أتمكن من تفسيرها.
قلت بارتباك بعض الشُيء: ـ ـ سررت بلقائك.
ثم أضفت بتهور بعض الشيء، وأنا أشعر أنه ربما كان من الأفضل أن أضيف ذلك لأنني سأندم لو لم أفعل:
ـ أنـعر بالأسف أنني لم أتمكن من لقاء بيل . أو ... أو جين . قال جاك، وهو يبدو حائرُ إلى حد ما: ـ جين؟ إنها غير موجودة كثيرًا خلال اليوم. فهي تذهب إلى المنزل لوالدها.
_ ــلـ هل هي ... هل هي شابة إذن؟

 مع أنني لم أكن حقًّا أفهم المّزحـة

- إنها في الخمسين على الأقل، وربما أكثُر، مع أنني لن أجرؤُ أبدًا على
 في القرية، وهو مصاب بمرض تركه بمفرده لأكثر من ساعة أو ساعتين. إنها تأتي في الصباح الصّي قبل أني أن يستيقظ، ثم تأتي مرة أخرى على الفي الفور في فترة ما بعد الظُهيرة. تغسل الأطباق وما إلى ذلك. شعرت توجهي يتضر ج حمرة، وابتسمت بحمافة، وأطلقت ضحكهة صغيرة.



 ـ سعدت بلقائك أنت أيضًا، يا جاك
 بالحمرة مرة ثانية. سمعت صوت القطار يقترب من أعلى الوادي. ـودواعًا. ـ وداعًا. مد يده بالحقيبة، وتناولتها، وأنا لا أزال أحاكي ابتسامته المنا المخنية الفاتنة،






بعد أن عدت إلى لندن، أعددت نفسي لفترة انتظار مؤلمة. قالت ساندرا: قر يبًا للغاية. لكن ما الذي يعنيه ذلك؟ بدا من الواضح أنها أُعجبت بي، ما لم أكن

أضلل نفسي. لكنتي مرزت بما يكفي من المقابلات لأتمكن من تحديد

 نفسي. شعرت أنني أقرب كثيرًا لأولهما وأنا في القـوا القطار عائدة إلى لندن. هل كان لديهم أشخاص آخرون سيُجرون مقابلات معهمّ؟ كانت انـي قد
 أن كل يوم يمر من دون أن أقدم لهم إخطارًا في العمل هو يو يوم لا يمكنتي أن أعمل لديها فيه. لكن ماذا لو كان أحد المرشحين الآخرين يستطيع البدء
على الفور؟؟

نظرٌ إلى تر كيز ساندرا على ("قريبًا للغاية)، فقد جرؤتُ على على الشُعور

 متو جهة إلى العمل. كان يجب علينا ترك هواتفنا مغلقة في خز ائن ائنا في "اليتل نيبرز"، لذا أذعنتُ لصباح طويل وأنا أستمع إلى جانى
 الوقت في مكان آخر .


الرضيع إلى هيلي.

 أركض إلى غرفة الموظفين. هناك، انتزعت حقيبتي من خز انتي، التي، وهربت من




وكأن الأمر استغرق دهرًا حتى يشتغل الهاتف وينتقل من شاشة بدء آنتشغيل

 الإلكتروني. وبينما أفعل ذلك، ملددتُ يدي إلى قلادتي، وتتبعت أصابعي حلقاتها وحوافها في أثناء تنزيل الرسائل . واحدة... ائتان... وحلت ثـلاث .. . كانت كلها إما بريدًا عشُوائيًّا، وإما غير مهمة على الإطلاق، وشعرت بخيبة أمل، حتى لاحظت الاني الأيقونة الصغيرة
 كانت معدتي تنقبض وتتقلص، وشعرت بـر بنوع من الغثيان الناتج عن


 وقبل أن أنتهي من التفكير، علا صوت صفير، وسمعت لهجة سـاندرا الأرستقراطية الواضحة، والتي بدت ذات نبرة عالية من خلال مكبر الصوت

الصغير.
أوه، مر حبّا، روان. معذرة لعدم التحدت معكِ سُخصيّا، أعتقد أنك في في العمل. حسنّا، يسعدني القول إنني ناقئت الأمر مع بيل، ويسعدنا أن





 الكثير من النفقات اليومية. من فضهلك أخبريني في أقرب وبين وفت مدكن
 اليوم . أُعجبت للغابة بمدى السرعة التي تقبَّك بها الأطفال، ولا سِيما

مادي. فهي ليست دومًا أسهل الأطفال نعاملًا و ... حسنّا، أنا أستطرد في الحديث، لذا من الأفضل أن أنهي مذا باختصار . لكن سيسعدنا انضمامك إلينا. آتطلع إلى سماع رد منك.
كانت هناكُ تكة، ثمم انتهت الرسالة.

لم أتمكن من الحر كة لمدة دققية. وقفت فحسب والهاتف في يدي، محدقة إلى الششاشة. ثم اندفعت بداخلي فورة هائلة من النشوة، ووجدت نفسي أرقص، وأقفز في دوائر، وأسدد اللكمات للهواء، وأبتسم ابتسامة
عريضة كالمجنونة .

$$
\begin{aligned}
& \text { قال من فوق كتفي صوت خسُن من أثر الدخان: } \\
& \text { _اللعنة، ماذا دهاكـ }
\end{aligned}
$$

واستدرت وأنا ما زلت مبتسمة، لأرى جانين مستندة إلى الباب، وفي
إحدى يديها سيجارة وفي الأخرى قداحة.

قلت وأنا أعانق نفسي، بينما تملأني بهجة لم أستطع حتى أن أحاول
كتمها:
ـ ماذا دهاني؟ سأخبركِ ما الذي دهاني، يا جانين. لقد حصلت على وظيفة جديدة.
ارتسم على مالمح جانين وهي تشعل القداحة تعبير لاذع بعض الشيء

 تعر فين ذلك. لقد رفعَتِ الرسوم بنسبة عسرة في المائة بالعام الماضي، ونحصل نحن المساعدين بالكاد على الحد الأدنى للأجور . لا يمكنها الاستمرار إلى الأبد في إلقاء اللوم على الركود الاقتصادي. قالت جانين:
ـ أنت غاضبة فحسب لأنتي عُينت رئيسةً لغر فة الرضع. سحبت نفَسْا من سيجارتها، ثمُ عرضت عليَّ العلبة. كنت أحاول الإقالاع

لتخفيف حالة الربو لديًّ (حسنّا، كنت قد أقلعت رسميًّا بالفعل)، لُكن
 نفسي الوقت للسيطرة على ملامحي أكثر منه بسبب كوني أرغب في التدخين

 وكانت الصدمة عندما ذهبت الوظيفة إلى جانين مثل لكمة في البطن. لكن كما قالت فال ساعتها، كانت هناك مرشحتان ور و وظيفة واحدة فقط. لم يكن هناك شيء يمكنها فعله حيال ذلك. مع ذلك فقد ظل الأمر يزعجني، خاصني عندما أخذذت جانين تستخدم سلطتها، وتصدر الأوامر بتلك اللكنة المزعجة وهي تمد الكالام.
قلت وأنا أنفث الدخان، وأعيد إليها القداحة بابتسامة عذبة:
 جعلتني الابتسامة المتعالية نوعٌا ما التي منحتني إياها أضيف بخخبث بعض السيء:

## ة.

t.me/t_pdf

- في الواقع، إلى الأعلى كثيرًا. قالت جانين:
ـما الذي تعنينه؟ ضيقت عينيها.
ـ هل نتحدث عن أكثر من ثلاثين ألًْا؟ قمت بحر كة تصاعدية بيدي، واتسعت عينانينا
 قلت باعتداد، وأنا أشاهد فكها يسقط: ـ و وتتطلب الإقامة. هزت رأسها. ـ أنت تمزحين معي.

فجأة، لم أُعُد بحاجة إلى السيجارة. سحبت نفَسَا أنخيرا الهم ألقيتها لتنضم إلى أعقاب السجائر المسحوقة في الفناء، وهرستها تحت المت كعبي.
 اتصانُ هاتثي، وقبول وظيفة.


 أو إفساده، فقد تخبر فال التي يمكنها أن تتعمد تصعيب الأمور بالنسبة إليًّ.

قلت عند صدور صوت الصفارة:



 أخبريني إذا كان هناك أي شيء تحتاجين إليه مني كي نبدأ الإجر اءاءات. ثم أقفلت الخط.

سلمت إخطاري لفال في اليوم نفسه. حاولت أن تتصرف و كأنها سعيدة من
 رصيدي المتر اكم من الإجازات يعني أنني سأنتهي من العمل في 17 يونيو،

 لقائي في المحكمة، لا أكثر ولا أقل، رضخت للا للأمر .

كانت ساندرا تتولى أمر كل كشُوف رواتبها عن بعد من خلا
 الشخصية، بدلًا من إرسال جميع الأور اق إلى اسكتلندا الانصا توقعتُ أن تكون العملية بمثابة حجر عثرة كبير، بل ربما يتطلب مني السفر إلى مانشّستر من أجل مقابلة شخصية. لكن في النهاية كان الأمر بسيطًا على نحـلى نحو مفاجئ،

 والتفاصيل البنكية التي طلبوها. أُنجزَ الأمر من دون أن عوا مُمُدَّرَا له أن يحدث لن يعجب ذلك الأثباح
لاحت العبارة في عقلي، بصوت مادي الصغغير الحاد المرتفم، وار تجافته الطفولية تضفي على الكلمات رهبة كنت سأتجاهلها عادة.

لكن ذلك كان هر اء. هر اء تامٌّا. لم أزَ أي لمحة للشيء الخارق للطبيعة
 استغلتها المربيات الأجنبيات اللاتي شعرن بالحنين إلى أوطانهن، فتيات تخطين بالكاد سن المر اهقة، ولغتهن الإنجليزية ضعيفة، وغير قادرات على التعامل مع العزلة والموقع البعيد. رأيت ما يكفي منهن يعملن في ألـير أماكن في لندن كي أعرف النظام ـ حتى إنتي توليت بعض الأعمال الطار الطارئة بعد أن هر الـين
 شتات الأمور ـ لـم يكن شيئّا غير مألوفـ

 سيجعلني أتخلى عن هذه الفرصة.


 لأنني كنت مخطئة، يا سيد ريكسام. كنت مخطئة جدَّا جدًّا.

بعد أقل من ثلاثة أسابيع، كنت أقف على رصيف محطة قطار كارن بريدج، محاطة بحقائب وصناديق تبدو أكثر مما يمكن لشخص رصـ واحد الـد أن يحمله. عندما أتى جالك بخطوات واسعة عبر رصيف المحطة، و مفاتيح السيارة تصلصل في يده، انفجر في الضحك فعليًّا - يا إلهي، كيف عبرتِ لندن بكل ذلك؟

قلت بصدق:

- ببطء. وعلى نحو مؤلم. استقللت سيارة أجرة، لكن الأمر كان بمثابة

كابوس لعين.
قال:
ـ نعمه، حسنًا، أنت هنا الآن
وتناول أكبر حقيبتين من حقائبي، ودفعني بطريقة ودية عندما حاولت
أن أستعيد منه أصغر همـا

قلت بقلق:

 ـ تعالَّي، السيارة في هذا الات التجاه الا
 الأفق، وأخذت الظلال تتطاول، إلا أن بذور نبات الجولق كانت وان الـا تزال

تنفجر بصوت تسموع، بينما نقود بصمت عبر الممرات المشـجرة وطرق المستنقعات نحو (اهيذربراي"). بدا المنزل ونتحن نقود عبر المـمر أجمل

 من الصدمة، أنه دن المفترض أن أكون مسؤولة عن الكلبين، إلى جانب الأطفال، في غياب ساندرا وبيل. أو ربما كانت هذه مهمة جاك اك أيضًا؟ لا بد لي من معرفة ذلك. طفلتان ورضيعة هن في نطاق منطقة الراحة
 تمنيث أن أتدكن من ذلك. لكن أضف إلى ذلك كلبين صاخبين، وسا وسأبدأ
ـ ـي الشُعور بالارتباك.

خرجت ساندرا تر كض من الباب الأمامي، وذراعاهاها ممدودتانـان، وقبل
 للخلف، ولوحت بيدها نحو شخص يقف في ظلال الشرفة، رجل طويل أصلع بعض انشيء، له شعر قصير داكن.

 أقو له، ووقفت هناكاك فقط، مستشعرة بحرج من من ذراع سـاندرا التي تحيط بي،


 - روان، سررت للقائك أخيرًا. أخبرتني ساندرا كل شي شيء عني عنك. لديك سيرة ذاتية مئيرة للإعجاب للغاية.



واستعددت لأن أتبعه، وبينما أنا أفعل ذلك، امتدت يدي بتوتر إلى قلادتي.

قميصي وأسرعت خلفهما.
 المعدنية، في حين إستجوبني بيل بخصوص مؤهلاتي، وأنـي أنا أشعر بالتوتر

 يواصل الحديث برتابة عن جدول عمله الصارم، وصعوبات تعيين الموظفين

برغبة متز ايدة في الهروب منه.




 بتلك الحقيقة هو ما جعل الأمر أكثر إثارة للغضب.
 من البستاني الخاص بهـم الذي رحل للعمل في وظيفة بدوام كامل مدرسـّا


 الذين لا يمتلكون أمو الك، و حمايتك وامتيازاتك؟ ؟ بينما هو جالس هناك، يتحدث بإسهاب، وكا كأنه لا يو جد في العالم شئ ونيء بأهمية مشكالاته التافهة، وساندرا تتأمل وجهها بإعجاب، كما كما لو أنها سعيدة بالاستماع إليه وهو يتحدث برتابة إلى الأبد، أدركتُ الأمر بشكل مؤلم.
 واحدُّا، ولا حتى كيف كانت رحلتي. إنه لم يكن يهتم بيساطة. لا أدري ما الذي كنت أتوقع أن أشعر به عندما ألتقيه، هذا الر جل الذي الذي لم يكلف نفسه عناء مقابلة امر أة كان يخططط لترك أُ أطفاله معها لأسابيع في في كل مرة، لكنتي لم أتوقع الشُعور بهذا القدر من العداء. كنت أعرف أنئي يجب أن أتمالك نفسي، وإلا سينعكس ذلك على على ملامحي. ربما رأت ساندر أشيئًا من عدم ارتياحي، حيت أطلقتْ ضححكة صغيرة،

وقاطته:

- عزيزي، لا ترغب روان في سماع مشكلاتنا المتزلية. نقط، تأكدي من عدم وضع أدوات المائدة في وحدة التخلص من النفايات، يا روانان! على أي حال، بكل جدية، كل التعليمات هنا. ربتْتُ على ملف أحمر متنفخ عند مر فقها. - إنها نسخة ورقية من المستند الذي أرسلته إليكِ بالبريد الإلكتروني الأسبوع الماضي. ولو لم تسنح لك الفر صة للجّلوس وقر الئراءته بعلد،

 لا يحبونه. إذا كانت لديك أي مخاوف على الألى الإطلاق، ستجدين الإجابات هنا. مع ذلك، يدكنك الاتصال الـال بي في أي وقت بالطبع.
ـ معلرة؟ نزلتِ هابي؟

ـ هابي، تطبيق إدارة المنزل. لقد أرسلت إليك شفرة الإذن عبر البريد الإلكتروني؟
ـ أوه، أنا آسفة، التطبيق، أجلى، نزلته. بدا عليها الارتياح. - حسنًا، هذا هو أهم شيء. لقد أعددت ملف التعريف الخاص بكِ

لهابي، مع كل الأذونات التي ستتتاجيز: إليها، وهو يعمل كجهاز
 زيادة في الأمان، كما تعر فين، لكن التطبيت جيد للغاية. ماذا أيضًا ...؟
 سحبتٌ ورقة منفصلة من حافظة بلاستيكية في الصفـحة الأولى من

الملف.

- وهي مدتلئة بالأشياء التي سيتناولونها بشكل مضمون إلى حد مال، واشتريت جميع المكونات، بحيث تكونين جاهزة تدامُا خلالال الأسبوع

 لأي مصروفات منزلية. كثف انُحساب يصل إليَّ مباثرة أنا وبيلـ، لكن بالتأكيد عايك الاحتفاظ بالإيصالات. لا بأس من التقاط صور الـا مسريعة على هاتفك، لا حاجة لأن تحتفظلي بالِّرقة الفعلية. إممم.... ماذا أيضُا؟ أتوقع أن لديك كثيرَّا من الأسئلة؟
 ما إذا كانت تأمل آن أحثها، أم تـأملـ أن أقول لا الا

قلت:

- قرأت رسالة البريد الإلكتروني بالفعل.

فقد اكتفيت بتصفحه فقط.

 للإعجاب. أعتقد أنني فهمت كل شيء ويمكنتي التعامل معه، نظام بيترا، وحساسية إيلي، ومادي، إمنمّ.... تو قفتُ، وأنا غير متأكدة من كيفية إعادة صياغة ما أطلقتْ ساندرا على

ابنتها بأنها شُخصية متغجر ة. بدا الأمر وكأن مادي يصعب التعامل معها، أو أنه يمكنها أن تكون كذلك. انتبهتْ سـاندرا البليَّ، وشُرت بمعضلتي، وابتسمت ابتسامة صغيرة حزينة تعني (انعم"). ــ حسنًا، أجل، مادي، حقًّا! ستبقى ريانون في المدرسة في عطلة نهاية
 في الأسبوع المقبل، و قد رتبت أمر توصيلها وركل سُيء، لذا لذا لا يو جد لديك ما تقلقين بشأنه بخصوص هذا الأمر . ماذا أيضًا. .. ماذا أيضًا...؟

قلت بتردد:

 يبدأ تحديدُا؟ هل هو السبت المقبل؟

بدت ساندرا مندهشبة.
 إممم... هذه هي المشُكلة الوحيدة في الواقع إنه يوم السبت، لكّن

ليس السبت المقبل، بل هذا السبت. سنر حل غذًا.
_ ماذا؟
تخيلتُ للحظة أنني نم أسمع بشك

قالت سـاندرا، وقد ارتسـم الـُـك على وجهرا

 التعامل بعد وصولك للتو، يمكنتي أن أحاول إعادة جدولة مواعيليدي

الالمبكرة...
انخفض صوتها حتى صمتُتْ تمامُا، وابتلعتُ أنا ريقي.

## قلتُ بثقة لم أكن أستشُعر ها تمامًا:


 أو الأسبوع المقبل.
كان هناك صوت يصرخ في داخل رأسي. هل أنِت مجنو نة؟ أنت بالكاد نعر فين هؤ لاء الأطفال.
لكنَّ جزءًا آخر مني كان يان يهمس بشيء مختّلف تمامٌا: هذا جيد. لأنه بطريقة ما، كان هذا يجعل الأمور أسهل كثيرًا كانت ساندرا تقول:
 الهاتف، وفي حال ما إذا كان الأطنال مضطربين للغاية، فبوس اليعي العودة ربما في متتصف الأسبوع؟ سيكون معك الصا الصنار فقط في الأيام القليلة

 برأسي. كنت أومئ في الواقع وملامحي جاملة من أثر الجهد الذي بذلته


 أومأت برأسي، وتبعتها وهي تقود الطريق عبر السقف الزيلزياجي المياني المظلم الشبيه بسقف الكاتدرائية، نحو الباب المخفي لغي لغر الـرية التلفزيون. كانت الستائر مغلقة في الداخل، والأرض لا تزال مغطاة بالمكعبات

المتناثرة والدمى المهترئة، وكانت هناك فتاتان صغير تان مستكينتين معا على الأريكة، مرتديتين منامتين من قماثى الفلانيل، وممسكتين بدئى علئى على

 البحث عن هذا الأمر في الملفـ جلسنا على ذراعَي الأريكة، وساندر اتداعب بأصابعها شُعر إيلي المجعد الناعم بحنان، في حين أوشكتِ الحلقة على الانتهاء. ثم التقطت جهاز التحكم عن بعد، وأطفأت الشاشُة.
 لم تتو قعا في الحقيقة أن توافق ساندرا الحـدا ـ أوه، يا أمي! الحلقة واحدة أخرى فقط!

قالت ساندرا: ـ لا، ياعزيز
حملتْ إيلي، التي لفت ساقيها حول وسطها، ودفنتْ وجهها في كتف والدتها.
_لقد تأخر الوقت للغاية. هيا بنا، لنصعد إلى الأعلى. إذا كتمما محظوظتين جدُّا، ستقر أ لكما روان قصة الليلة!
همستْ إيلي في منحنى عنتق والدتها: ــ لا أريد روان. أريدك أنتـ.

قالت ساندرا:
ـ حسنًا. .. سنرى عندما نصعد إلى هناك. حملتْ إيلي في وضع مريح أكثر، ومدتْ يدها إلى إلى مادي. ـ تعالَي يا حلوتي. لنذهب إلى الألى الِيلى
قالت إيلي بإصرار، عندما شرعتٌ ساندرا تصعد السلم، وأنا أنا خلفها: ــ أريدك أنتـ

أدارتْ ماندرا عينيها في محجريهما بعض الشيء، ومنحتني ابتسامة

همستٌ لإيلي مع أن صوتها كان مرتفعًا بما فيه الكفاية، وقد تعمدتْ
أن أسمعه:
ـ أتعلمين، ربما تحصلين على قصة مني، بالإضافة إلى قصة من روان. كيف يبدو هذا؟
 في الطابت العلوي، كانت الستائر على بسطة السلم مغلقة، و كان بوسعي رؤية الضوء الوردي الشاحب لمصباح بيتر ا الليلي وهو يتدفق عبر الـير السجادة الـيا أسرفت ساندرا اعلى تنظيف الأسنان والذهاب إلى دورة المياه، بينما شققت

 بجواره، أحدهما وردي، والآخر بدر جة تشبه الخوخ اللداكن. فوق كلر واحذ منهما كانت هنالك مجموعة من المطبوعات داخلى إطارات، بصمة
 من بصمة كفين صغيرتين ممتلئتين، وتشـابكت حول الإطارات خيو ط من أضواء الزينة، تصدر إنار تها الخافنة.
كانت مثالية تمامًا، مثل صردة من إحدى المجلات المصورة لغرف
الأطفال.
جلستُ بحذر عند قدم أحد الفراشين الصغيرين، وأخيرًا سمعت وقع
أقدام وأصواتًا متذمرة، آسكتتها ساندر أـرا على عـلى عجل .

 وأدركتُ أن الفراش الذي أجلس عليه لا بد أن يكون فراشهها.

سألتُها:
ـ هل تريدينتي أن أتحر ك؟
 وجهها تجاه الحائط، وكأنها تتظاهر بأنني لست موجوانيا لسوة. سألتُ ساندرا:

$$
\begin{aligned}
& \text { - هل أجلس على مقعد (البين باج"؟ } \\
& \text { فضحكتْ، وهز ولْ رأسها. }
\end{aligned}
$$

ـلا بأس. ابقي هناكُ . تحتاج مادي إلى بعض الوقت كي تألفـ ألف الناس أحيانّا، أليس كذلك يا حلوتي؟






وجنتها، وأطفأت النور، 'ثم وقفت وأتت تجامير. قالت بهدوء بالغ:
ـ مادي. مادي، هل تريدين حكاية من روان؟


همستْ ساندر اوفي صوتها نبرة انتصار: ــنامت على الفور ! أوه، حسنًا، ستضطر حكايتك إنـي إلى الانتظار حتى الغد. آسفة أنه لم يسنح لي سماعها


 النائمتين، وشُت طـريقها نحو الباب، وأنا أبتعها.

ـ هل يمكنك إغلاق الباب خلفك؟ واستدرتُ وأنا أستعد لفعل ذلك، وألكيتُ نظرة ورائي علئى الئى الفراشين

 الكثير سوى الظلال حول سريرَي الفتاتين، لكن للحظة، في عمق الظلام،

ظننت أنني رأيت بريق عينين صغيرتين تحدقان إليَّي ثم أغمضتا، وسحبتُ الباب خلفين

لم أتمكن من النوم تلك الليلة. لم يكن السبب هو الفر اش، الذي كان الـ لا يز ال



 اليوم التالي. بل بالعكس، فقد كنت أشعر بالارتياح لفكرة التخلص من بيل



 شرعتُ أفكر في أن أتبعها حتى أعاد بيل ملء كأسينا من دون أن أن يسألني. قلتُ بفتور :
ـ أوه، لقد كنت .. . أعني أنه لا ينغغي لي أن... دفع الكأس تجاهي.
 للتعرف إليك، قبل أن أعهد إليك برعاية أطفالي ! فأنا لا أعرف عني أكثر مما أعرفه عن أي غريب.
 عمره. بدا و كأنه يمكن أن يتراوح ما بين الأربعين حتى الستين، كان من

الصعبـ معرفة ذلك. كان يرتدي نظارات من دون إطار، ولديه وجه من تلك اللوجوه المسمرة التي يظهر عليها أثر انطقس بعض النُيء، وأضفى عليه شعره القصير نوعًا من الشباب الدائم تقريبًا، مثل بروس ويليس إلى حد ما.



 سيبدو الأمر غريبًا ومراوغًا لو رفضـت تلبية طلبه هذا.
 مال رأسه وعيناه تتابعان حر كة النبيذ إلى شـفتي، وبقيتا معلقتين هناكـ سأل:
ـ من أنتِّ، إذن، يا روان كين؟

كانٍ صوته يعوزه الوضوح بعض الشيء، وتساءلت عن مقدار ما تناوانه
من الشُراب.

شُيء ما، شيء في نبرة صوته، وفي صراحة السؤال، وفي الحميمية الشُديدة غير المريحة لنظرّته، جعل معدتي تنقبض باضطراب. قلت محانولة تصنُّع المرح: ــما الذي تريد معر فته؟
 ربما. ليس لديك أي أقارب مشُهورين، أليس كذلك؟ شُقيقة في هونيوود؟
ابتسمت لهنه العبارة المبتذلة إلى حد ما.
 لأقصى در جة ممكنة.

- ربما هو العمل ... هل يعمل أي شخص في الأسرة في مجال الهندسة المعمارية؟
فكرت في عمل زوج والدتي في مبيعات التأمينات الخاصة، ومنعت

 جسر أنفه.
-ربما تلك .. ما اسمها، تلك المر أة في فيلم (الشُيطان يرتدي "بر ادا)")؛ ؟ قلت، وقد غلبت المفاجأة شعوري بالتوتر، بما يكفي كي أطلق ضححكة

قصيرة:
ــ ماذا، ميريل ستريب؟
هز رأسه بنفاد صبر .

_ آن هاثاوايا؟
حاولت ألا أبدو متشككة كما شعرت. ربما أشبه آن هاثاواي إذا زاد
 الشباب، وقص شُعر ها أحد المتلدربين في صالون الون التجميل .


الأولى التي أسمع فيها تلك المقارنة. _ لكن ليس ذلك هو الأمر.
نهض، ودار حول طاولة الإفطار، وأتى إلى جانبي منها، وجلس على

 _ كلا، ليس الأمر كذلك. أشعر أننا تقابلنا بالتأكيد. لدى مون من ذكرت أنك عملتِ قبل هذا؟ تلوتُ القائمة مرة أخرى، وهز هـر رأسه وهو غير راضٍ.

ـلا أعرف آيًا منهم. ربما كنت أتخيل ذلك. أشعر أنني سأتذكر وجهاً ... حسنُّا، وجهُّا مثل وجهاك ريكا
اللعنة. تقلص شيء ما في أعماق معدتي. مررت بهذا الموقف مرات كثيرة، بما يكفي لثلا أجهل المنحى الذي يسي يسير إليه. أول وظيفة لي بي بير بيد
 على حمالة صدري ذات اللون الفوشيا الور الوردي. عدي لا يُحصصى من الأوغاد

 لا يفهمنَهُم بعد الولادة... كان بيل واحدًا منهـم. كان رب عملي. كان زوج ربة عملي. وما هو أسوأ من كل ذلك، فقد كان...
يا إلهي. لا أستطيع أن أحمل نفسي على قول ذلك.
 محاولة إخفاء الأمر .

 طريقي، مما منعني بشُكل فعال من النزول عن الكر سي
 ـ حسسنًا، من الأفضل أن أتوجه إلى الأعلى. أمانمنا بداية مبكرة يوم غدي، أليس كذلك؟

قال:
ــ لا داعي للعجلة.
ومد يده متناولًا كأس النبيذ من بين أصابعي، وملأها، ثم مد يده تجاه
وجهي.

مسد إبهامه الناعم المتعرق قلينلا زاوية شفتي السفلى، وشعرت بـلـي بإحدى ركبتيه توكز ني برفق بالغ بين ركبتيَّ.
تجملت لثانية، وتصاعد بداخلي غثيانيان مذعور مرتعلـ، يخنقني. ثـم بدا
 إياه بسرعة كبيرة، حتى إن النبيذ انزلق، وانسكب على النى الخرسانة.

تلعنمت:
ـ معذرة. آسفة جدُّا، دعني ... سأجلب فوطة...
قال:
ـلا بأس .
 نصف جالس، ونصف متكئ بشكل مريح على مقعد الطاولة، بينما جلبت أنا فوطة، ومسحت الأرض بين ساقيه.

 أنت هنالك بـلأنسفل، ياعزيرّ تي ...
وقفتُ وو جهي مشتعل بالحمرة، وألقيت بالخرقة المبقعة بالنبيذ داخل

قلت فجأة:
ـليلة سعيدة، يا بيل.
ودرت على عقبي.
_ ليلة سعيدة، يا روانـي
وصعدت طابقَي السلم حتى الفراش، من دون أن أنظر إلى الوراء.
 من الراحة. كنت قد أفرغت حقائبي في وقت سـابق، ومع أنني لم أشـعر

وأنا في الغرفة وكأنني في سكني بعد، إلا أنها منختني شعورًا بكونها
 والتوقف عن لعب الدور ، التوقف عن كوني روان المربية المثالية، وأن

> أكون نحسبب... أنا.

سحبت الشُريط المطاطي من ذيل حصاني المشئدود الأنيق، وأحسست

 إلى حيادية مر هغة. بينما أخلع سترة الصوف المين المحبوك ذات اتلات الأزرار المغلقة، والتميص والتنورة المصنوعة من قماش التويد، شعر تي تو وكأنني أتخلص


 "القاضية جودي"، تلك التي كانت ستدعو ييل خنزيرِّا لعينُّا بدلًا من الوفوف هناك وقد شلها التهذيب، قبل أن تعرض مسرح ما ما سكبته. كانت تعقيدات لوحات التحكم مصـدر إلهاء مُرحَّبَّا به، بدلًا منا من الاضطر ار إلى التفكير في هذا الجانب من الأمور ـ وحينما نجحت الحـي في في التحكم في درجة الحر ارة وتخفيضها إلى الي حد منطقي بدي اليدرجة أكبر ، وتذكرت كيفية تشغغيل الدش، كانت دقات قلبي قد هدأت، وكنت أحدث نفسي لتبول الموقف.
حسنًا، كان بيل وغدًا إذن. لم يكن أول وغد ألتقيه. لمَّشعرت بخيبة أمل إلى هذا الحد لعثوري عليه وغنا هنا؟ كنت أعرف الججواب، بالطبع. لكن لم يكن الأمر فقط من هو، بل كان
 وكل الآمال والأحلام المرتبطة بقراري للتقديم. ذلك الشعبور بأنه، لمرة واحدة في حياتي، كان مناك شُيء يسير على نحو صحبح، وكما ينبغي. بدا

المو قَف بأكمله مثاليًّا، ربما مثاليًّا بدرجة زائدة على الحد. لا بد أن يكون هناك شيء يعكر الصفو، وربما كان بيل هو ذلك الشيء الشئ فجأة لم تعُد القوى الحارقة للطبيعة تبدو غامضة إلى ها هذا الحـ الحد في نهاية المطاف. لم تكن هناك روح شر يرة. بل رجل عادي في الخمسينيات لا يستطيع إبقاء عضوه في سرواله. الحكاية القديمة المملة نفسها المشيرة للاكتئاب.

مع ذلك، شعرت وكأنها ركلة وُجهت إلى أحشائي. لم أنظر إلى الأعلى نحو السقف، إلا بعد أن انتهيت من الاستحمامام،

 الزاوية هناك. ماذا كان ذلك؟ جهاز استشعار إنذار ضد السرقة؟ كاشُف

دخان ثانٍ؟ أم هل كان...
فكرت في تعليق ساندرا خلال مقابلتي... المتزّل بأكمله مو صل بالكامير ات...
لا يمكن أن تكون كاميرا... أيمكن ذلك؟
 كنت موظفة، وكانت لديَّ توقعات منطقية فيما يتعلق بالخصصوصية، أو أيًّا

مع ذلك، نهضت ولففت نغسي بروبي، وسحبت كرسيًّا نحو السجادة الحّ أسفل الشيء البيضاوي في الزاوية. كان أحد جو اربي ملقى على الأرض حيث خلعته قبل دخحلي إلى الحمام، فالتقطته وصعدت فوق الكرسي، ووقفت على أطراف أصابعي كي أضعه فوق جهاز الاستشعار. تمكنت
 الفارغة هناك، مترهلة وبائسة بعض الشيء.

حينها فقط، شعرت بالر احة، مع أنني أحسست بالسخافة إلى حد ما، فعدت إلى الفراش، وأخيرُ ا خلدت إلى النوم.


 مفاجئة أعادتني إلى الوعي.


 مغطاة بسجاد كثيف.
صرير ... صرير ... صريير ... كان الصوت أجوف وثميلُا ورنانُا. خطوات بطيئة كخطوات رجل، وليس ركض طفل. بدا و كأنه قادم من
 جلست ببطء، وتحسست بيدي بحثًا عن الضوء، لكن عند
 اللباب أنه لا بد وأنني تجاوزت المصباح عند لوحة التحكم الرئيسية. لم أستطع مواجهة مصارعة لوحة التحكم في منتصف الليل، والمخاطرة بتشغيل نظام الصوت أو شيء ما، لذا التقطت هاتفي حيث كان موضوعًا ليتم شحنه، وأشعلت المصباح
شعرت بضيق في صدري، وبينما أنا أسحب نفَسُا من جهاز الاستنشاق
 بالغت في الأمر عندما غيرت إعدادات الحر ارة. كانت البرودة غير مريحة
 لذا ارتديته ووقفت هناك محاولة أن أمنع أسناني من الاصطكاكّ، وشعاع

المصباح الرفيع يضيء شر يطًا ضيقًا من السجاد بلون القمح، ولا شيء أكثر من ذلك.
كانت الخطوات قد توقفت، وترددتُ للحظة، حابسة أنفاسي وأنا أستمع

الاستنشاق، وأنا أنتظر وأفكر . لم يزَل الهلدوء سائدًا.

 حاو لـت على الأقل التحقق من المصـدر . جذبت حزام روبي بشـدة أكبر، وفتحت باب غرفتي بمقدار شق.


لا تو جد إمكانية لأن يختبئ هنا شيء أكبر من فأر.

أغلقت الخزانة، ثم شعرت أنـني متطفلة بعض الشيء، ونئ وجربت باب
ريانون، متجاهلة المكتوب عليه بحزم:
ممنوع الدخول، وإلا ستلقى حتفك!



 المصباح الضيق من جدار لآخر . لم يكن هناك اك أحد.

 من أن الأصوات أخذت تتلاشى من ذاكرتي بسرعة، إلا أن انطباعي كان
 شُخصًا يتجول على أي حال، بدا ذلك واضحُا

ارتجفت مرة أخرى، وعدت إلى غرفتي، حيث وقفت للحظة مترددة

 وقت طويل قبل أن أنام.
ـأمي!

شُقت (التيسلال) طريقها عبر ممر السيارات، باتجاه الطريق الرئيسي،
 سرعة قيادة جاك للسيارة ساقيها القصيرتين. ـوعودي، يا أمي! ـوداعُاء، باعزينيا
 في الريح مح زيادة سرعة السيارة. كانت هناك ابتسامة مر مر مة على وجهيها، لكنتي تمكنت من رؤية الحزن في عينيها، وعرفت أنها تحافظ على مظلى مظهر
 في المقعد الخلفي بجو ارها ها
صاحت إيلي وصوتها مشوب باليأسي: ـ أمي! أمي، أرجوك لا تذهبي!
 إلى اللقاء! أحبكن جميعًا!
 تباطأت ساقا إيلي، وتوقفت متعثرة، مطلقة صيحة حزنا دنا قبل أن ترمي نفسها أرضًا بشكا با درا ميكي. ـ أوه، يا إيلي!

حملت بيتر اعلى ارتفاع أكبر فوق خصري، وركضت عبر الممر حيث


 به كل يوم، لأنه يصيب كلتا الفتاتين بنشاط مفرط نوعُا مُا ما، لكن إيلي هنزت رأسها فقط، وصر يرخت بصوت انهو أعلى. ـ هـيا، يا حبيبتي
انحنيتُ ببعض الصعوبة، حيث كنت أحمل بيترا، وأمسكتُ بمعصمها
 يدي، وارتطمت قبضتها الصغيرة بالحصى صر ختْ وضاعفت بكاءها، ونظرت إليَّ بعينين حمر اوين غاضبتين مليئتين بالدموع. ــ آه! لقد آلمتني! ـ كنت أحاول فقط. ..
 وقفت للحظة مترددة فوق جسدها المنبطح في غضبي، غير واثقة مها يجب عليَّ فعله. صرختْ مرة أخرى: ـ إتعدي! تنهدتُ أخحيرًا، وشرعت أسير عائلدة عبر الممر نحو المنزل. شعرت أنه من الخططأ أن أتر كها هنالك، في منتصف ما ما كان يُعَد طريقًا بالأساس، لأكر لكن البوابة عند سفح الممر كانت مغلقة، وسيستغرق الألمر الأمر نصف ساعن
 أتمكن من إقناعها بالعودة إلى المنزل. بدأت بيترا تتذمر على خصري، وكتمتُ تنهيدة. أرجو ألا تنهار هي

الأخرى. وأين كانت مادي، بحق الجحيم؟ كانت قد اختفت قبل رحيل والديها، هاربة إلى الغابات إلواقعة شرق الما المنز ل، رافضة توديعهما. قال بيل، بينما كانت ساندرا تتخبط محاولة العئور عليها التقبلها قبلة

ـ أوه، دعيها تذهب. أنتِ تعرفين طبعها، فهي تفضل التعافي من يأسها
على انفراد.
لعق جرو حها. مجرد تعبير مبتذل سخيف، أليس كذلك؟ لم ألمع أمعن التركيز في الأمر ساعتها، لكنتي تساءلت الآن: هل كانت مادي جريحة؛؟ ولو كانت

كذلك بالفعل، كيف إذن؟

في المنزلن، وضعتُ بيترا في كرسيها المرتفع وربطتها إليه، وتفقدت الملف فـف
 الأطفال من على وجه البسيطة. لا بد أن سُسك الملف بأكمله كان يبلغ بالْاث
 على معلومات عن كل شيء، بدءّا من مقدار جرعة (اكالبول)" ومتى يتعين عليَّ إعطاؤها، وحتى نظام ما قبل النوم، والكتب المفضلة، ونـي ونظام التعامل مع طفح الحفاض، وجداول الواجبات المنز لية، ونوع كبسو لات الغـي الغسيل التي يجب استخدامها لزي الباليه الخاص بالفتيات. كانت كل لحظة الحـا لالال

 والقدر المسموح نهن بمشاهدنه.

 نظرة سريعة عبر الصفحة الخاصة بيوم "اعطلة نهاية الأسبوع التقليدي"، والمذيلة بعناية بهوامش توضيحية، لاحظت أن موعد غداء بيترا تأخر، مما

قد يفسر حدة مزاجها. لم أرغب حقًّا في البدء في تحضير الطعام قبل أن أتعقب مادي وإيلي، لكن يمكنتي على الأقل إعطاء بيترا و جبة خفيفة حتى تصبر وتتوقف عن التذمر. بدأت الصفحة:


 صورة أرنب نائم، تتغير من دون انصوت التصنيح صورة الأرنب سعيد"
 تشجيعها بلطف (!) على تفعد الساعة، والعودة إنى إلفراش إلذا كان

 يا إلهي. ألا يوجد شُيء في هذا المنز ل لا يتحكم فيه ذلك التطبيق اللعين؟
 وملابس الطقس الممطر، وقوائم وجبات الإفطار المقبولة، حتى منتصف




 فقط الأنواع الخالية من الملح/ السكر ) . وأخيرًا، ليس مسموحّا الـيا لبيترا
 الز ائد (مسموح للفتيات الأكبر منها بتناول السكر باعي التدالدال) . قد يكون من الصعب التحكم في ذلك إذا كتتن بالخارج، لذا أقترح حي في هذه الحـا الحالة اصطحاب صندوق للوجبات الخفيفة.
حسنًا، على الأقل لم يكن التطبيق يُعد الو جبات الخفيفة. مع ذلك، لم أواجه

أي شيء مثل هذا من قبل، مُل هذا المستوى من التفاصيل، في أي وظيفة أخرى كمربية للأطفال. في ("ليتل نيبرز) كان كتيب تعليما كيمات الُعاملين عبارة عن كراسة ضئيلة تركز في الأساس على كيفية الإبلاغ عن مرض المر المو المفين. القواعد، أجل . الوقت المخصص للشاشة، والعقوبات، وِالخطوط الحمر اء،
 قرابة عشرة أعوام في رعاية الأطفال من دون أن أعرف أنه يجب تُطيع العنب؟
 هل كان تغير العاملين المسبب للاضطراب هو ما ما جعل ساندرا مسيطرة إلى



 نوع يشعر بالتضارب الشُديد حيال المو قف الذي الني وجلد


أم هل كان هناك شيء آخر يدور؟







الغابات.
ـ مادي، إيلي، أنا وبيترا نتناول الأيس كريم.

توقفتُ، مصيخة السمع لصوت ركض أقدام صغيرة، وتحطم الأغصان.
لم يصدر أي صوت.
-مع رشات السكر الملون
 لكن لم يهمني حينها خداعهما بدعاية زائفة، بل كنت أريد معرفة مكانهما فقط.

مزيد من الصمت. لا شيء سوى صوت الطيور . كانت الشمس قد


 ـ حسنُّا، مزيد من رشات السكر الملون لئي!
وسرت عائدة إلى المنزل، تار كة الباب مفتو حُا بمقدار شقَ في المطبخ، حدقت مرة ثانية للتأكد مما رأيته.
كانت بيترا واقفة في مقعدها المرتفع، على الجانب البعيد من طاولة
الإفطار، ملوحة نحوي بانتصار بقطعة من الموز. _اللعنة!
 أنظر إلى و قفتها الخطيرة، والخر سانة القاسبة تحتها، وقدميها الصغيرتين المتهاديتين على الخشب الزلق ثم اسنعدت حواسي ور كضتُ، وتعثرتُ في دمية ملقاة على شكل الحّ دب، وترنحت حول زاوية طاولة الإفطار كي أختطفها وأحملها، وقلبي ينبض في حلقي. ـ يا إلهي، بيترا، أنت فتاة سيئة حقًّا يجب ألا تفعلي ذلك. رباه. أوه، يا كان من الممكن أن تموت، هذه هي خلاصة الأمر . لو كانت قد سقطت

واصطدم رأسها بالأرض الخرسانية، كانت ستصاب بارتجاج في المخ قَبل أن أتدكن من الوصول إليها. كيف استطعت أن أكون بكل هذا الغنباء؟


 كانت بالغة الصلابة بالنسبة إلى أصابعها الصغيرة. كيف تحررت منها إذن؟ هل تملصت خارجة؟
تفحصتُ المشابك. كان أحد الجانبين لا يزال مثبتّا، والآخر مفتوحُا.
 من التملص من الجانب الآخر من الحزام.






 بوجهي يتخضب بالحمرة، وأبعدت نظري على عجلى، متخيلة ساندر اوهي

> تشاهد رد فعلي المذنب.

 كامير اتهما الألمنية في كل ساعة من ساعات الليل والنهار . كنت واثقة تمامٌا

أن بيل لم يلقِق ولو نظرة سريعة على التطبيق منذ رحيله، لكن ساندرا...
 سلو كها المريح المبهج خلال المقابلة.
لكن لو كنت أتمتع بأي قدر من الحظ، فسيكونان في مكان لان لا تصل إليه خحمة شبكة الهاتف المحمول، أو ربما يكونان في الجو الآن الْن. هل كانت الكاميرات تُسجل ؟ وما طول مدة تخزينها؟ْ لم أكن أعلم، ويطريقة مان الما، كنت أشكك أن تلك المعلومات مو جودة في الملفـ.
كان إدراكي لذلك الأمر مقَلقًا. يمكن أن أكون مر مراقَبة الآن. ضمممت بيترا إلى صدري بشُعور تمشيلي غريب، وطبعت قبلة مرتجفة أعلى رأسها. شعرت تحت شفتي بالانحناء الخفيف ليافو


_ لا تفعني ذلك مرة أخرى.
 حيث مسحت وجهها. ثم نظرت إلى ساعتي، وأنا أحطاول التنفس بيطء وبشكل طبيعي، وأن أتذكر ما كنت أفعله قبل أن تتسبب بيترا في إثارة خخوفي حد الموت. كانت الساعة قد تعدت الواحدة. ذكر الملف أن بيترا تتناول الغداء ما
 بعد الظهر ـ لكن مع ذلك كانت تتذمر وتفرك عينيها وهي متكدر وة. وجدت نفسي أحسب الوقت في ذهني، وأحاول التفكير في كيفية التعامل مع الأمر . في الحضانة، كانوا ينامون للقيلولة بعد الغداء مباشرة، تقريبًا في الساعة الواحدة.
لم أرغب في العبث بنظامها في مثل هذا الوقت المبكر من النهار، لكن من ناحية أخرى، فإن إطالة فترة يقظة طفل متعب متعكر المزاج حتى الوقت

المحدد لم تكن فكرة رائعة أيضًا، وربدا سينتج عنها ليلة من النوم غير المتظطم،



 فركت بيتر اعينها بعصبية بقبضتيها المكورتين، وأطلقت تنهيدة متعبة،
واتخذتُ قراري.

قلت بصوت مرتفع:
_ هيا تعالَي.

وأخذتها إلى غرفتها بالطابق العلوي.
 المعلقة فوق الفراش حسب تعليمات الملف، ووضعت بيتر اعلى ظهرها


 لكن صيحاتها أخذات تتباعد، وأدركت أنها على استعداد للخلود إلى النوم في أي لحظة.



 مراقبة الأطفال الذي كان مثبتًا على طرف الفراش، ودرا ودسسته في حزامي،
وتسللت خار جة من الغرفة.
 لصوت ركض الأقدام أو الضحك الطفولي.

## أين تكونان، بحق الجحيم؟


 الشيء، وأدرت المقبض وفتحت الباب البـئ



 طويلة على واجهة المنزل. كانت إحداها مفتوحة بضع بوصـات، ورفرفتِ

الستائر القطنية الخفيفة قليلّا في النسيم.
 بفضول حاد يتجاذبني بينما أنا أعبر السجادة ذات اللون الر الرمادي المائل إلى


 أي عذر للتفتيش في خز ائنهما.







 لمعرفته. ماذا لو كانت هناك بِركة في الأراضي المحيطة؟ أو منحدر حاد؟

ماذا لو تسلقتا شجرة ولم تتمكنا من النزول؟ ماذا لو لم يكن. السياج آمنًا، وخرجتا لتتجولا في الطريق؟ ماذا لو أن كلبًا...

 لكن من المفترض أن الذهاب لتمشية إضافية لن يضر، وبالتأكيد سيتمكنان
 وجو دهما عذرّا كي أذهب للبحث في في الغابات، من دون أن أبلدو للطفلتين
 منذ البداية، وإلا ستنهار سلطتي، ولن أتعافى أبدّا. نحيت جانبّا الفكرة المقلقة عما سيحدث عند عودة ريانون، وإضافة
 كان الكلبان مستلقيين في سلتيهما في المطبخ بالطابق السفلي. ونـي ذلك، رفعا رأسيهما بأمل عندما دخلت بمقو فيهيما.

قلت ببهجة:
_لنذهب للتمشية!
وركضان نحوي.
قلتُ، وأنا أجاهد للعثور على الرباط المناسب في الطوق:
ـ فتاة طيبة... إممم... يا كلود.


 جيبي في حال حدوث أي مشكلات، وانطلقت خار جةَ من باب غرفة المر افق، عبر الساحة المفروشة بالحصى، متجاوزة مجموعة الإسطبلات،

وإلى الغابات.
كان يومًا جميلًا، ومع قلقي المتزايد بشأن الأطفال، لم يسعني إلا أن

ألكظ ذلك، بينما كنت أسير في طريق متعرج غير محلد بوضوح وسط
 وأرسلت حر كاتنا ذرات غبار ذهبية تدور وتتطاير من التربة الغنية أسفل

 بدا الكلبان و كأن لديهما فكرة محدددة عن المكان الذي يتو جهان إليه،





 لم يكن هناك أحد. لا بد أنه كان حيوانًا مان، ربما ثعلبًا خر جنا أخيرّا من تحت غطاء الأشجار إلى بقعة صغيرة مقطوعة
 أخشاه منذ اختفاء الفتاتين - بركة. لم تكن بالغة العة العمق، لكن الـن عميقة بما فيه الكفاية ليغرق بها طفل صغير . كان الماء آسنًا بلون الخثـ، وتر وتطفو على سطحه قاذورات زيتية من إبر الصنوبر المتحّللة. غرست بها عصا




 متى تُركت هذه الآثار، لكنها بدت حديثة إلى حد ما كا كانت الآثار تقود إلى الأسفل نحو النشاطئ، وتصير أعمق وأعمق كلما زاد الطين رخارة،

ثم استدارت وعادت مرة أخرى إلى داخل الغابة. تتبعتها لبضعة أمتار، حتى صار ت الأرض أكثر صلابة من أن تنطبع بها الآثار . لكن كانت هناك آثار زو جين من الأحذية، وعرفت الآن على الأققل أنهما ربما تكونا ومن المؤكد تقريبًا أنهما في أمان. كان الكلبان يعويان ويشدان مقوديها الموحلة والخوض في الماء، لكن لم أكن لأسمح بذلك قَطُّاُ فلن أحمّ



 مدري باضطراب للمرة الثانية في ذلك اليوم، والكلبان ينبحان على نحو


 ثم جاءت مرة أخرى، طويلة وحادة بلدر جة تكاد لا تطاق، وبإدر اكُ مُقْبض للمعدة، فهمت الأمر.
أخرجت جهاز مراقبة الأطفان من جيبي، وشاهدت الأنواز وهي وهي تشتعل وتخفت بالتز امن مع انصر خـة الطويلة الجياشة من الرعب الـر الخالص
 ومقودا الكلبين ملفوفان حول معصمي. هل يجب أن أحاول الوحول إلى الكاميرات؟
أخر جت هاتفي بيد مرتعشُة، وضغطت على أيقونة تطبيق إدارة المنزل ل.

 المستخدم. يرُ جحى النتحلي بالهبر . المتز لـ السعيد هو حيث يو جد هابي !

أطلقتُ سبابَا، وأعدت كلًا من الهاتف وجهاز الاستقبال إلى جيبي،
وشرعت أركض.
كنت بعيدة عن المنزل، أسفل منحلحر، وتقطعت أنفاسي في حلقي ألئي عندما




أن كل هذا لعبة من نوع ما
عندما وصلت إلى الباب الأمامي، كان مواربًا مع أنـي كنت أعرا أعرف أنه
 رمتوحا من أجل مادي وإيلي في حال عودتهما، وظنتت للحظة أنني قد
 شعر ت بالخوف بدرجة كادت تمنعني من صعود آخر در درجات السين الـي

 الخوف مما كنت بصدد العئور عليه.
 لكن ما وجدته هناك جعلني أتوقف عند العتبة، وأنا أرمش وأحاولو تهـئّة أنفاسي اللالـئة.
كانت بيترا نائمة في فراشها، وذراعاهاها ممدودتانت على كلا جانبيها، ورموشها الداكنة ممتدة أعلى وجنتيها الور ديتين. كانت تقبض علئ على أنى أرنبها بيدها اليسرى، وبدا من الواضح أنها لم تتحرك ك منذ أن وضعتها لتنام. لم يكن الأمر مفهوما.

 مستند بقوة إلى الدرابزين المتعرج، ووجهي بين يدي وأنا أحاول ألا أبكي

من الصدمة والشُور بالر احة، شاعرة بأزيز في صدري بينما رئتاي تعملان بجد لاستيعاب ما يكفي من الأكسجين حتى يستقر نبضي المتسارع ونـي


فهم الأمر برمته . ما الذي حدر حـر؟


 $\qquad$
كنت واثقة من ذلك.
هل رأت بيترا كابوسُا وصرخت؟ ونـ لكن عندما أعدت التفكير، لم يبدُ
 لم يكن الصوت الذي سمعته هو البكاء العصبي الذي عرفته جيدَّا من
 حتى شخص بالغ. ـ مرحبًا جاء الصوت من الطابق السفلي، وجعلني أجفل ثانية، بصورة متشنسجة هذه المرة، وو قفت ونبضي يتسارع وانحنيت فوق الد الدرابزين. - مرحبَّ؟ من أنت؟ لم يخرج صوتي صارمًا وو الثّا كما انتويت، بل مرتعشُّا وحادًا بفعل الخوف.

كان صوتًا بالغًا، لامر أة. وسمعت الآن وقع أقدام في الردهة، ورأيت و جهًا في الأسفل، يحدق إليَّ ـ أنتِِ المربية الجديدة، على ما أعتقد؟ كانت امر أة، ربما في الخمسين أو الستين من العمر، وجهيها أحمر أحمر اللون


هنالك شيء ما في صوتها وتعبير ها لم أستطع تحديده تمامًا. من إلمؤ كد أنتي لم أكن محل ترحيب. نوع من... الاستهجان المتوتر؟



السميكة خلال ركضي المتسرع إلى بيتر ا.
كان زران قد انفكا من قميصي، فثبتهما وسعلت، وأنا لا أزال أشعر

 _أنا جين. جين ماكنزي. تأملتني من رأسي حتى قدمي، من دون أن تكلف نفسها عناء محاولة
إخفاء استهجانها، ثمم هزت رأسها.

ـ الأمرُ مترولك لك يا آنسة، لكنني لا أتفق مع ترك الك الأطفال حبيسين بالنخارج، ولا أعتقد أن السيدة إلينكورت سترضى عن ذلك هي
الأخرى.

شعرت بالحيرة للحظة. - "حبيسين بالخارج"؟ ما الذي تعنينه؟
 عندما أتيت للتنظيف. ـ ـنكن انتظري... ملددت يدي
ـانتظري لحظة. لم أحبس أحدَّا بالخارج. نقد هربتا مني. كنت في الخارج أبحث عنهيما. تركت الباب الخلفي مغتوحُا من أجلهما. قالت جين بجفاء:
ـ كان مغلقًا عندما وصلت. هززت رأسي.

ــ لا بد أن الهواء أغلقه. لكنني لم أقفله. لـم أكن لأفعل. كان كل ما قالته، بلمسة من العناد هذه المرَّة: ـ كان مقفلِّ بالمفتاح عندما وصلت. اشتعل الغضب بداخلي، وحل محل الخوف انذي شعرت به بهر بخصوص بيترا. هل كانت تتهمني بالكذب؟؟ قلت أخيرًا:

 ـ هـل كنت...
توقفت وأنا أحاول التفكير في كيفية صياغة هذا من دون أن أن أقلل, من

 ـ عدت لأنني سدعت صوتّا من بيترا على جهاز مر اقبة الأطفال. هل هل سمعتِها؟
قالت جين بحزم:
ــلم تصدر أي صوتات. أبقيت عيني عليهن جميعًا. كان معنى حديثها غير المنطوق هو : على خلافكِ أنتـ. ـو وكنت سأسمعها إذا كانت تلتي التحية. ــتلقي التحية؟ قالت جين بنغاد صبر: ـ تبكي.
ـ مادي إذن؟ أو إيلي؟ هل صععت أي منهما إلى الطابق العلوي؟ قالت جين بنبرة غضب حقيقي في صوتها:
 يجب أن أعود إليهما. فهها أصغر من أن تُتر كا بـمفردهما مع المو الموقد. - بالطبع

شعرت بو جنتيَّ تتضر جان بالحمرة بسبب النقد الضمني.
 _لقد قدمته لهما بالفعل . كانت المسكينتان الصغير تان جائعتين للغاية، وبحاجة إلى تناول شيء ساخن. شعرت بأعصابي المنهكة بالفعل بسبب توتر ذلك الصباح وهي تبدأ في الانهيار.
ـ انظري يا سيدة... (بحثت عن الاسـم، ثم وجدته) ماكنزي، سبق وأن أن شرحت بالفعل، هربت مني الفتاتان، ولم أحبسـهما بالخارج. ربما إذا
 ما بالدخول، فسيجعلهما هذا تعيدان التفكير بشأن الهر الهرب في المرا المرة

تجاوزتها ودخلت المطبخ بغضب، شاعرة بنظرتها الثاقبة في ظهري الما في الهطبخ كانت مادي وإيلي جالستين إلى طاولة الإفطار تأكلان البساني



 التلفزيون. صار هذا خارج قائمة الطعام الآن، وفازت اللسيدة ماكنزي بحظوة
 فرض عشاء صحي.
كبتُ غضبي، وأجبرت نفسي على الابتسام بلطف. - مر حبًا، يا فتيات. هل كتتما تلعبان لعبة الغميضة؟

قالت إيلي بضحكة:
ـ أجل
ثم تَذكرتٌ جدالنا السـابت وعبستْ.

مدَّته، وأزعجني وجود حلقَ من الكدمات على الجلد الشاحب لمعصمها
النحيل كالدصا.
شعرت بو جنتيَّ تتخضبان بالحمرة.
فكرتُ في الجدال معها، لكنني لم أرغب في إثارة الأمر أمام السيدة
 من الأفضل أن أبتلع كبريائي. ــ أنا آسفة جدَّا، يا إيلي
 نفسه، وتحدثت بهدوء كي لا تسمع السيدة ماكنزي


 ظننت أنني رأيت إيلي مترددة لثانية، ثم جفلتْ وأصدرتٌ أنينًا خافتًا. رأيت يد مادي أسفل طاولة الإفطار وهي تعود إلى حجرها. قلت بهدوء:
ـ مادي، ماذا حدث للتو؟

قالت مادي بصوت غير مسموع تقريبّا، وهي تو جه الحديث إلى طبقها
أكثر مما توجهه إليًّ:

$$
\begin{aligned}
& \ddot{0} \\
& \text { t.me/t_pdf } \\
& \text { قالت إيلي: } \\
& \text { _لـ لـ... لا شيء. }
\end{aligned}
$$

إلا أنها كانت تفرك ذراعها، وكانت هناك دموع في عينيها الزرقاوين

$$
\begin{aligned}
& \text { _لا أصدقك. دعيني أرى ذراعك. } \\
& \text { قالت إيلي بعنف أشد: } \\
& \text { ـلا شيء! }
\end{aligned}
$$

جذبتْ سترتها الصوفية للأسفل، ووجهتْ نحوي نظرة خذلان غاضبة. ـ قلتُ لا شيء. ابتعدي!


نهضتُ واقفة. أيًا كانت الفرصة التي سنحت لي هنا مع إيلي، فقد ضيعتُها في الوقت الر اهن. أو بالأحرى ضيعتها مادي.
كانت السيدة ماكنز ي تقف مستندة إلى الطارلة لة وذر اعاها ما معقودتان، وهي تراقبنا. تُم طوت منشفة الأطباق وعلقتها على قضيب الموقد.

قالت:
ـ حسنُا، سأر حل الآن يا فتيات.



 قالت إيلي بطاعة:
ـ أجل، يا سيدة م.

لم تقل مادي شُيُّا، لكنها اعتصرتْ خِّ خر السيدة ماكنزي بإحدى ذراعيها، وظنتُ أنني لمحت نظرة حزينة في عينيها وهي تتابع المر أة بنظر تها إلى الباب.

## قالت السيدة ماكنزي: ــ وداعًا الآن، يا فتيات.

ثم رحلتْ. سمعت سيارتها وهي تدور في الخارج، وترتج عبر الممر إلى الطريق.

سُعرت نجأَبأنتي استُزتفت تمامًا وأنا وحدي مع النتاتين الصغير تين في المطبخ، وتهاويت على المتعد ذي الذراعين في ركن الين الغرنة، وأنا لا أريد أكثر من أن أدفن وجهي بين كفيَّ وأجهشُ بالبكاء. ما الذي قبلت مواجهته



غريب تمامٌا.
كان آخر شيء يمكنتي مواجهته هو فقدان الأطفال في الأراضي المحير المحيطة
 وتفحصت الجزء الداخلي من الباب الأمامي الكبير . لم يكن هناكـ اكـ مفتاح،
 من ذلك، كانت اللوحة البيضاء التي لاحظتها تحتوي على فلى مستشُعر للإبهام.
 صباح ذلك اليوم قبل رحيلها، وشر حتْ لْي طر يقة تشغيله.
 أنارتها سلسلة من الأيقونات المضيئة. كانت إحداهـا مفتاحًا كبيرًا، وتذكرت تعليمات ساندرا ونقرتها بحذر، وسمعت صرير تكا بـة بينما الأقفال في في الباب


 أو إيلي الوصول إلى اللو حة من دون سلمه، ناهيك عن تفعيل البيل القفل، حيث حيث



 الأبواب بشـكل تقليدي. ربما شيء متعلق بانقطاع التيار الكهربائي أو قوانين

البناء. في كل الأحوال، كان من المريحمواجهة تكنولوجيا يستطيع الإنسان

 نحتظظ بجمتع مفاتحح الأبواب التي تعمل بأتفال تقلدية على إطار
 وقت الطوارئ، لكن بعيدَا عن متناول الأطفال.
 الأصابع الصغيرة.
أنجزت المهمة، وعدت إلى المطبخ وقد التصقت على وجهي أفضل
ابتسامة لديًّ وأكثر ها إشر اقًا.
 (فروزين"؟ (موانا)؟؟

قالت إيلي:
ـمَرْحَى، (فروزينه"!
لكن مادي تدخلت.
_نحن نكره ه افروزين")! _ حقَّا
جعلتُ صوتي متشككُا.
ـ حقُّ؟ْ فهل تعرفين، أنا أحب (فروزين"). في الواقع أنا أعرف نسخة


 بالخوف بدرجة أكبر من أن تعارض شققيقتها. كر رت مادي بعناد:
ـ نحن نكر ه ("فروزين". تعالَي يا إيلي، دعينا نذهب للعب ني غرفتنا.

شـاهدتها وهي تنزلق من على كرسيها وتسير عبر الردهة بخططوات ثقيلة، وعيون الكلبين تتبعها بحيرة في طريقها . توقفتْ عند المدخل ورهز ورت رأسها نحو شقيقتها بشكل له مغزى. ارتجفت شفة إيلي السفلية الية. قلت، وأنا أُبقي صوتي مرِحا بِّدر استطاعنيا
 أنا وأنت فقط. يمكنتي صنع الفشـار؟
 تصلب، وهزت رأسها وانز لقت من على مقعدها واستدارت التِ لتتبع سُقيقتها.

 نصف ساعة بمفردي كي أحاول فهم الوضع
 جيبي خشخششة، ثُم ندت عنه صر أته استيقظت، وأنني عدت إلى الخدمة. لا راحة للأسُ ارو، إذن.
ما الذي أخذته على عاتقي؟

أعرف أنني أستفيض في الحديث. وأعلم أنه لا بد أنك تتساءل متى بحق
 الذي يجب من أجله ألا أكون هنا. وأعدك أنه آتِ. لكن لا يمكنتي... لا أستطيع توضيح الموقف بسرعـ
 بشرح الأمر بشُكل صحيح، لأوضح كيف تراكم كل شيء، كلـئ كل الأشياء



 معطعة. جزءّا بعد جزء. والحقيقة هي أن الأمر كان معكوسًا ونا كنت أنا أتمزق،
جزءًا بعد جزء.

وكان الجزء الأون في تلك الليلة.
 أيضَا على الإطلاق.
 الخروج من غرفتهما طوال فترة ما بعد الظهيرة، حتى لتناول العشاء ونـاء، مهما


إلا إذا كتما في الطبابق السفلي عندما أعد من خمسة... أربعة... ثُلاثة... لم يكن هناكُ وقع أقدام على السلم. اثنان... . واحد و نصفـ .. .. عرفت أنني خسرت عندما قلت واحد ونصف.

لن تأتيا.
للحظة، فكرت في أن أسحبهها إلى الحارج. كانت إيلي صغيرة بما يكفي
 ما يكفي من العقل حتى أدرك كا أنتي إذا بدأت الأمر على هذا المنو ال، فلن أتمكن


 الطويل المنحني، واحتمال أقل حتى لأن أنجح في إنجبارها على إلى الجلوس وتناول الطعام ما إن أُدخلها إلى المط. المخ. استسلمت في النهاية، وبعد أن تفقدت قائمة الطعام المقتر حة من ساندرا
 ذكرى ذلك الرأسين الصغيرين الوديعين المحنيين فوق بسكويت رقائق الشو كو لاتة لجين ماكنزي كانت مريرة في خاطري، بينما سمعت صوت الـيا


قلت بخنوع:
ـ هذا أنا. معي المعكرونة الخاصة بكما. سأتر كها هنا خارج الباب. لكنتي أنا وبيترا سنكون في الطابق السفلي نتناول الأيس كريمه، إذا كتتما تريدان بعض حلوى البودينج. ثم رحلت. كان ذلك كل ما يمكنني فعله.
 الأرض، وراقبت مادي وإيلي على جهاز الآيباد. منحني تسجيل الدخول

الشخصي الخاص بي الإذن بمشاهدة الكاميرات في غرف الأطفال، وغرفة اللعب، وفي المطبخ، وفي الخارج، والتحكم في الأنوار والموسيقى في

 دخول ساندرا للتحكم فيها مع أنني كنت لا أزال أجد الأمر محيفًا بعض الشئيء لكا لكوني أستطيع

 مادي باتجاه باب غرفة النوم، ثم عادت عأ أمام مـجال رؤية الكاميرات وهي تسحب صينية الطعام عبر السجادة. كانت هناكُ طاولة صغيرة في منتصف الغرفة، وسُاهدتُ بينما هي تو جه إِيه

 أنها كانت تو جه إيلي وتأمر ها بتناول الطعام


 على هذا النحو . لسنا مضطرين لأن نكون أعداء"). لكن في الوقت الحالي على الأقل، بدا كما لو كنا كذلك ألك.

 بالأحرى حاولتُ ذلك فعلتُ بالضبط كما فال الملف، متبعة التعليمات تمامٌا مثلّما فعلت عند



الخلف بحيث لم تتمكن من خلعها، شرعتْ في العويل بإصرار بصوت

اتبعتُ تعليمات الملف لأكثر من ساعة، وجلست هناكُ ويدي فوق

 انزعاجُا أكثر فأكثر، وأخذت صرا ور خاتها تتصاعد قوة من من الضيق إلى الغضب، ومنه كادت تشّارف حد الهستيريا

 ربما كنت خاضعة للمر اقبة الآن. بوسعي تخيل ساني
 الطفلة على هاتفها. هل كنت على وشك تلقي مكالمة لتسألني ما الذي أفعله بحق الجحيم؟
قال الملف إنه يجب تجنب إخراج بيتر ا من فراشها بعد إطفاء النور،

 بين ذراعيًّ وهي تقوس ظهر ها، و كأنها تحاول أن تقلب نفسهـا لتخرّ
 تبكي مهتاجة وو جهها الأحمر الصغير مضغو ط إلى الـي القضبان بدا أنه لا يو جد شيء يمكنتي فعله، و كان وجودي يزيد يدها غضبًا فحسبـ. في النهاية، بنظرة أخيرة مذنبة إلى الكاميرا، استسلمتُ

قلتُ بصوت مرتفع:
_ ليلة سعيدة يا بيترا.

ثم نهضتُ وغادرت الغرفة، مغلقة الباب خلفي بإحكامَ واستمعت لصر خاتها وهي تخفت بينما أنا أسير عبر الرواق.

كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة مساء، وشعرت بالتعب والإرهاق من جهد القتال مع الأطفال طوال المساء. فكرت في التوجه إلى الطابق السفلي مباشُرة لتناول كأس من النبيذ، لكن في الواقع كان يجب أن أتفقد

مادي وإيلي

 أن أطرق الباب، لكنتي قررت ألا أفعل. ـ إذا كانتا تخلدان إلى الـى النوم، فغالبًا سيفسد صوت الطرقة كل ذلك. بدلَّا من ذلك، أدرت المقبض بهر بـلوء شُديد، ودفعت. انفتح الباب بمقدار شق، لكنه واجه مقاومة بعد ذلك. انتابتني الحيرة، ودفعت بقوة أكبر، وعلا صوت اجوت انهيار مدوّ، بينما كومة من شيء ما ـ لم أكن متأكدة من ماهيته ـ مكدسة مقابـ مـابل الباب من الداخل تسقط أرضُا مُصدرة جلبة. حبست أنفاسي، منتظرة صيحات وبكاء، لكن لم يصدر أي صوت الصـ على ما يبدو استمر الأطفال في النوم خلال الضحجيج. انزلقت عبر الفجوة التي صنعتها بحذر شديد، وأنشعلت مصبا
 كدستا كل أثاثهما المتحرك ت تقريبًا ـ الوسائد والدمى والد الكت الكتب والمقاعدلد،

 نفسه. ما الذي كانتا تحاو لان حماية النا أنفسهما منه؟ أنا؟ ألـا


 الحظ لم تنكسر اللمبة. عدلت الغطاء بحرص، ثمر ثم أعدت توصيله، ووضعنه

على الطاولة الجانبية لفران إيلي. عندما غمر الوهج الوردي الناعم الغرفة، رأيتهما مستكينتين معا في فراش مادي، وهما تبا تبرو ان بالضبط كأنهما ملاكان
 محاولة تخفيف قبضتها، لكن بعد ذلك قررت ألا أفعل . تفاديت كارثة بالكاد تلك المرة مع ذلك الانهيار الضخمب، فلا جدوى من المجاز فـة أكتر أكر من ذلك. في النهاية، حر كت ما يكفي من الأشبياء بعيدًا عن الباب بدر بدر البة يصير معها من الممكن الدخول والخروج من دون التسبب في انهيار، ثـم تركتهـها وشُغلت خاصية الا ستماع في تطبيق هابي على هاتفي، حتى أستطيع سماعهما إذا استيقظتا.
كانت بيتر الا تز ال تبكي عندما تسللت على أطر اف أصابعي بهدوء ألما
 لنغسي إنها ستستقر أسرع إن تركتها . وبالإضافة إلى ذلك، لم أتناول أي طعام أو شراب منذ الظهيرة، حيث كنت مشغولة للغاية في محاولة إطعام الفتيات وتحميمهن، فلم أتمكن من إعداد العشاء لنفسي. شـعرت فجأة فـئة بـجوع بالغ، ودوار ورغبة شـديدة في الطعام.

تقدمت من الثلاجة في المطبخ بالطابق السفلي. قال صوت آلي بينما أنا ألمس الباب: ــلديكم كمية قليلة من الحايب. مما جعلني أجغل بتّنـج ــهـ هل أضيفه إلى قائمة التسوق؟

تمكنت من الرد:
_آهـ ... نعم.
هل كنت أفقد عقلي، وأنا أتحدث بصوت مرتفع إلى أحد الأجهزة

ـ تـمت إضافة الحليب إلى قائمة التسوق. وأخاءت الشُاشة على الباب مرة ثانية، مظهرة فائمة البقالة. ـ فلتأكلي بسعادة، يا روان الـا حاولت ألا أفكر في الطريقة التي عرف بها بها من يقف أمامها
 بدت محتويات الثلالجة لأول وهلة صححية بشكل مؤلم: درج ضان ممتلئ بالخضر اوات، وعلب المعكرونة الطازجة، وقدور متّوعة من

 وراء بعض أنواع الزبادي الحيوي، صندوقًا من الورق المقوى به بيتزا،
 عندما علا طرق حاد من الجدار الزجاجي على الجانب المقابل لطاولة


 تنهمر عبر اللوح الز جاجي الضخمم. بدأت أعتقد أنني ربما تخيلت الأمر، أو ربما طار عصفور وار وتطم بالز جاج


في الخارج.
ناديت بحدة أكثر قلِلْاُلا مما كنت أنتوي: ـ ــ من هناك؟
لم يكن هناك جوابِ. سرت أمام طاولة الإفطار، و حول منضيدة المطبّ، نحو الجدار الزجاجي الذي يكتنفه الظا(م.

لم تكن هناك لوحة، أو لا شُيء بوسعي رؤيته، لكنتي تذكرت حينها
الأوامر الصوتية.
قلت بحدة:
ـ أَشُعِل الأنوار.
ولدهشتي إلى حد ما، نجح الأمر . اشتعلت الثر يا الوحشية الضخمة الوه فوق رأسي فجأة بوهج اللمبات الموفرة للطاقة. جعلني انفجار الوهج أرمس أرمش في دهشّة. لكن ما إن تأقلمت عيناي حتى أدركت خطئي. مع الأضواء المشتُعلة، لم يُعُد بوسعي رؤية أي شيء على الإطلاق في الخارج، سوى انعكاس صورتي على الزجاج. في حين أن أيَّا من كان المو الموجود بالخارج كان يستطيع رؤيتي بوضوح شُـديد.

قلت:
ـ أَطفِئ الأنوار.
انطفأ كل ضوء في الغرفة بأكملها على الفور، وغرق المطبخ في ظلام
دامس.
قلت بههس: _اللعنة.

وبدأت أتحسس طريق عودتي عبر المطبخ نحو اللوحة بجوار الباب، لأحاول إعادة الإعدادات إلى شيء ما في المتتصف بين الوهج الحار الحارق
 انفجار ضوء الثريا، لكن عندما أخذت أصابعي تبحث أخيرًا عن لوحة التحكم، ألقيت نظرة إلى الوراء نحو النافذة، وظنتّ، مع أنني لم أكن متأكدة، أنني شاهلدت شُيئًا ما يتحرك سريعًا حول جانب المنزل.

قضيت بقية الوقت بينما البيتزا تنضج، وأنا ألتي نظرات متوترة وراء كتفي نحو الظلال الداكنة في الجانب البعيد من الغرفة، وأقضم أظافري. كنت قد

أغلتُتُ جهاز مراقبة الأطفال، لأسمع أي أصوات من الخارج بشكل أفضل، ، لكن بكاء بيترا كان يصل إلى الطابت السفني على نحو ضعيف، مما زاد من مستوى التوتر لديَّ.
شُعرت بميل إلى تشغيل بعض الموسيقى، لكن كان شـيء ما مئيرا اللقلق بخصوص فكرة إغراق صوت دخيل محتمل . بطبيعة الحال، لم أكن قد رأيت
 كان يمكن أن تكون أي شيء من جوزة بلوط حتى طائر ... ــم يكن بالتحديد يوم الذجمعة الثالت عشتر من اللتُهر .

 وهي طر قة جحلت الكلبين ينبحان سن سلتيهما في غر فة المرافق. جعلني الحـوت أجفل، على الرغ بشأنه، أكثر من الطرق الأجوف السابق ـ وعندما ذهبت إلى وانى غرفة المرافق،
 التي تناثر عليها المطر . تحدث الشخص، وكانيا وكاد هزيم المطر يغرق صوته. ـ هنا أنا، جاك.

سحبت الباب بقوة لأفتحه، و كأن هناكُ وأقفًا تحت العتبة مباشرة، محنيٌا في معطف واقِ من المطر، ويداه في جيبيه. كان الماء يتدفق من غرة شعره ويقطر من أنفه.
ـ جاك، هل كان ذلك أنت من قبل؟ بدت عليه الحيرة وهو يسأل:

- قبل متى؟

فتحت فمي كي أشُرح الأمر، ثم عدلت عن ذلك.

ـلا عليك، لا يهم. فيمَ يمكنتي تقلديم المساعدة؟
قال:
ـ لن أعطلك. أردت فقط الاطمئنان أنك بخير، حيث إنه يومك الأول وما إلى ذلك.
قلت بحرج، وأنا أفكر في الأمسية الثنيعة، وفي أن بيترا في الغالب لا تزال تبكي عبر جهاز مراقبة الأطفال: ـ أشكرك. ثم أضغت من دون تفكير مسبت:
 بعض العشياء لنفسي. ـ هل أنت متأكدة؟ نظر إلى ساعته. ــ الوقت متأخر جدًّا

قلت: _ أنا متأكدة.
وتر اجعت إلى الوراء لأسمـح له بالدخول إلى غرفة المر المرافق. و وقف يقطر على السجادة، ثم خلع حذاءه ذا الر قبة الطويلة بحذر شديد الـيد قال، بينما هو يتبعني إلى المطبخ:
 عليً أخذذ جزازة العشب اللعينة تلك إلى إنفرنيس لصيانتها. _ ألم تتمكن من إصلا حهاج
 ما كانت المشُكلة، فيبدو أنني لست قادرًا على الوصول إلى سببها. لكن دعكِ من ذلك. فلم أحضر كي أشكو إليك مشكالاتي. كيف كان الـي الحال مع الأطفال؟

توقفت، وشعرت بالرعب عندما وجدت أن شفتي السفلى خانتني وأخذت ترتجف. أردت التظاهر بالشُجاعة، فماذا لو كان يبلغ ساني الأخبار؟ لكنتي لم أستطع ذلك فحسب. أردت وبالإضافة إلى ذلك، سيعرفان

 كانت مرتفعة بلرجة جعلت جاك يدير رأسه نحو السلم. قلت بيؤس:
 بعد رحيل بيل وسـاندرا وذهبتُ للبحث عنهما في الغابة، ثم أتت تلك المر أة ... ما اسمها؟ السيدة ماكينتي؟
قال جاك:

ـ جين ماكنزي.
خلع معطفه الواقي من المطر، وجلس إلى الطاولة الطّ الطويلة، ووجدتُ نفسي أغوص في مقعد مقابل . أردت أن أضع رأسي بين كفيَّ وأبكي، لكني أجبرت نفسي على إطلاق ضححكة مرتعشّة. ـ حسنًا لقد أتت للتنظيف، ووجدَتِتِ الفتاتين جالستين على عتبة الباب وهما تَّعيان أنتي حبستهما بالخارج، وهو ما ما لم أفعله مطلقًا. تعمدتُ ترك الباب مفتوحًا لهما. إنهما تكرهانني، يا جاكـ و وظلت بيترا تصرخ
لنحو ساعة و...

جاءت الصر خة مرة أخرى، وشعرت بارتفاع مستوى التوتر لديَّ بالتز امن مع علوها.
قال جاك بحزمه بينما أنا على وشك النهوض:
ـ اجلسي.
دفعني إلى مقعدي مرة أخرى.

ـ سأرى إذا كان بو سعي تهدئتها. ربما لم تألف وجهكِ فحسب. سيكون الوضع أفضل غدًا
كان ذلك تحديّا لكل قواعد الحماية التي تعلمتها على الإطلاق، لكنتي
 لنفسي إن ساندرا وبيل ما كانا ليبقيانه في المكان لو كانا يعتقدان أنه يشكل خطرّا على أطفالههما.
عندما انحسر صوت اط خطواته على السلم، شغلت جهاز مر اقبة الأطفال، واستمعت إلى حفيف باب غرفة بيتر ا وهو ينفتح برفق، وصر خاتها المختنتة اللاهثة تهدأ عندما رُفع جسدهـا من الـي الفراشي
ـ اهدنئي يا حبيبتي الصغيرة.
 كنت أتنصت، مع أن جاك كان يعرف بالتأكيد أن جهاز مر اقبة الأطفال قيد

التشغيل.
ـــــــــــــي يا فتاتي الصغيرة المسكينة.

 انخفضت صر خات بيترا الآن، وتحولت إلى فواق وتنمر أكثر منه ضيق حقيقي. وكان بوسعي سماع صرير الألواح الخشتبية وجاك يذر ئر بهدوء جيئة وذهابٌا حاملْ إياها، وهو يسكن ويهدئ الطفلة العصبية بلمسة خبيرة على نحو مثير للدهشة.

ينحني مُنز لَا إياها برفق على المرتبة.

ساد صمت طويل، ثم حفيف الباب على السّجادة، ووقع أقدام جاك
على السلم مرة أخرى.

قلت وهو يدخل المطبخ، وأنا لا أكاد أجرؤ على تصديق الأمر:
أو مأ، ومنحني ابتسامة صغيرة ساخرة.
 كي تريح رأسها. خلدت إلى النوم بمجرد أن أن حملتها تعريبًا.
 توقفت، وأنا لست متأكدة مما يجب أن أقوله. ـ أعني، أناالمربية. من المفترض أن أجيد هذه الأمور . ـ لا تكوني سخيفة. جلس إلى الطاولة مرة أخرى، أمامي. ـ سيصبحن على ما يرام عندما يتعرفن عليك. أنت غريبة بالنسبة إليهن، هذا كل ما في الموضوع. وهن يختبرنكِ. كان لديهن عدد من المر المربيات خلال العام الماضي، يكفي لجعلهن مرتابات بعض الشيء من قدو منر

 ـ

كان ذلك هو المدخل الذي كنت أنتظره، ومع ذلك بعد أن سنح لي لـم أكن متأكدة من كيفية صياغة سؤ الي ـ جاك، ما الذي حدث بالفعل مع أولئك المربيات الأخريات؟ ساندرا إنهن رحلن لاعتقادهن بأن المنزل مسكون، لكن لا يمكنتي تصديق... لا أدري، يبدو الأمر غير معقول فحسبن. هل رأيت أي شيء من قبل؟
بينما أنا أقول ذلك، فكرت في الظل الذي رأيته في الخارج، وأبعدت الصورة عن ذهني. كان مجرد ثُعلب في الغالب، أو شُجرة تتحرك قال جاكُ ببطء نوعًا ما:

مد إحدى يديه الكبير تين الخشنتين من أثر العمل، وأظافره لا تزال رمادية بعض الشيء بفعل الشحمه، مع أنه لا بد أن غسلهما مرارًا، والتقط جهاز مراقبة الأطفانل الذي وضعته على الطاولة، وقلَبَه متفكرُا. ـ حسنًا، لن أقول...
لكن آيَّا ما كان على وشك التى التفوه به، فقد قاطعه صوت عالٍ آمر إلى حد
ـما يقول:

قطع جاك حديثه، لكنتي جفلت بعنغ لدرجة أنني عضضت لسانـي لساني، واستدرت باحثة بسدة عن مصدر الصوت. كان صوت أنتى بالغة، وليس
 لتطبيق هابي. هل كان هناك شخحص ها في المنزل؟

كرر الصوت قائلًا:
-روان، هل أنت هناك؟
تمكنت من الرد:


غمرني شُعور مختلط من الارتياح والغضبب، وأدر كت أن الصوتآتٍ من مكبرات الصوت. اتصلت ساندرا بطر يقة ما بنظام المنز ل، و وانت تستخدم التطبيق كي تتحدث إلينا. كان الئعور بالتطفل لا يوصف. لمَ بحق الجحيم لم تتصل هاتفيًّا فحسب؟ _ ساندرا.
أخفيت غضبي، محاوِلة استعادة نبرة الصوت المبهجة المتفائلة التي
أتقنتها في المعابلة.
ـ مر حبّا. يا إلهي، كيف حالك؟

- بخير!

تردد صدى صـوتها ني أنحاء المطبخ، وقد ضخـهه نظام الصوت المحيطي، وهو يرتد عن السقف الز جاجي المرتفع ـمتعبة! لكن الأهم هو كيف حاللك أنت؟ كيف يسير كل شيء في الجبهة
الداخلية؟

شعرتُ بعينيَّ تنتقالان نحو جاكُ الجالس إلى الطاولة، وأنا أفكر في
 ساندرا ذلك؟ هل يجب أن أقول شيئًا أردته ألا يتدخل في الحديث، ولم يفعل. قلت أخيرُا:
ـ حسنّا... الوضع هادئ الآن. جميعهن في الفراش، نائمات في أمان.
 كالحمل وقت الغداء، لكن ربما تركتها تنام لفترة أطول من الللازم، لا أدري. كان من الصعب جدًّا جعلها تنام هذا المساء الونا _ لكنها نائمة الآن؟ عمل ران رائع ـ نعمه، إنها نائمة الآن. كما خلدت الانـ الائتـان الأخريان إلى النوم بهدوء كالفئران.
فئران خائفة ودفاعية وغاضبة، لكنهما التزمتا الهدوء على الأقل . و كانتا

ـ تركتهما تتناو لان العشاء في غرفتهما، حيث بدا عليهما التعب حقًّا. آمل أن يكون ذلك أمرًا مقبو لَّ؟ قالت ساندرا، وكأنما تتخلص من السؤالن:
 - إنهما...

زممت شفتي، وأنا أتساءل إلى أي حد عليَّ أن أكون صادقة.


لكنهما هدأتا في المساء. عرضت السماح لهما بمشاهدة (افروزين")،
 حسنًا، كان ذلك الجزء صصادقًا بما فيه الكفاية. لكن المشنكلة هي أنهما
لم تَخر جامن غرفتهما.

ـاسمعي يا ساندرا، هل هناك قـو قواعد خاصة فيما يتعلق بالأراضي المحيطة بالمتزل؟ ـ ما الذي تعنينه؟
 إبقاؤهما بالداخل ؟ أعرف أنك أنت وبيل تشعر ان بالر احة حيال الأمر، لكن هنالك تلك البركة... أنا فقط ... إنها تصيبني بالتوتر .

قالت ساندرا: ـ أوه، هذا.
أطلقت ضححكة، وتردد الصوت في المكان بطريقة جعلتني أتمنى لو كنت أعرف كيفية التحكم في ارتفاع الصوت عبر المكبرات.

 الحرية للانطلاق بجموح. لا حاجة لأن تحومي حولهما كل ثانية من الوقت. فهما تعرفان أنه من غير المسموح لهماحما ممارسة أي تصرفات حمقاء. _أنا... أنا...
توقفتُ، وأنا أعاني حتى أتمكن من التعبير عن مخاو في، من دون أن أن

 التظاهر بأنه لم يكن يستمع.
ـ حسنُا، أنت تعرفينهما أفضل مني بالطبع يا ساندرا، وإذا كنت مطمئنة

أنهما تتقبلان ذلك، فسأثق بكلامك بخصوص هذا الشأن. لكتني
 خاصة فيما يتعلق بألماء. أعرف أن الماء ليس غميقًا إلى هذا الحـلـد،

لكن الطين...
قالت ساندرا:

بدت دفاعية بعض الشيء الآلآن، ولعنتُ نفسي. لقد حاولتُ جاهدة إلى أقصى حد ألا أبدو انتقادية.


 الأطفال عالقين أمام التلفزيون طوال فتر الترة ما بعد الظهيرة، بينما هناك الك

حديفةَ كبيرة وجميلة ومشمسة بالخارج
 رشوتهما بمشاهدة فيلم؟
سادتْ فترة صمت طويلة وغير مريحة، بينما كنت أحاول التفكير فيما أقوله. أردت قول الحقيقة بنبرة لاذعة، إنه من المستحيل أن أن يشرف شـي


 بدا من الواضح أن ساندرا لا ترغب في مناقشة المخاطر التي ينطوي عليها السماح للفتيات بالتجوان. قلت أخيريرا:
 جدًّا على الاستفادة من جمال الأراضي المحيطة أنا الأخرى. سوفـ....

 يبدو أنهن تأقلمن بشكل جيد. هن تريدينتي أن أتصل بك غدّاء؟ قالت ساندرا، وقد صـار صو تها ألطف بعض الشيء الشاء الآن:
 آسفة لأنني لم أتمكن من الحديث مع الفتي الفتيات قبل النوم، لكنتا كنا
 الغالب. أجد أنه من الأفضل أن أكون بعيلة عن العين وبعيدة عن الذهن في البداية.

قلت:
ـ أجلى، بالتأكيد. يمكنتي تفهُّم ذلك.
 فسو ف تستيقظين مبكرًا في الغد، على ما أخشىى!
 في الحقيقة كان أي شُيء سوى التسلية. أصابتني فكرة الشُروع في كل هـي هـا مرة أخرى في السادسة صباحًا بنوع من الغثيان. كيف راوعتني الفكرة على الإطلاق أن بمقدوري فعل هذا؟
 قلت، وأنا أحاول أن أخفي الابتسامة على



أو أغلقت التطبيق.
قلت بتردد:


لكن بدا أنها اختفت. ارتميتُ في مقعدي مرة أخرى، ومسحت وجهي بيدي. شعرت بالإرهاق.
قال جاك بحرج، ومن الواضح أنه اعتبر لفتتي نوعُا من التلميح: ــيجب أن أذهب. وقف، دافعًا مقعده إلى الخلف. ــ ـلقد تأخر الوقت، ويجبا أن تبدئي اليوم مبكرًا مع الفتيات غدًا، على ما أعتقد. _لا، البَق. رفعت نظري إليه وأنا أشعر برغبة قوية فجأة في ألا أُترك بمفردي في هذا المنزل، الذي له أعين وآذان خفية ومكبرات صوتـ رئ كانت رفقة شخص، شخص حقيقي من لحم ودمم، وليس مجرد صوت بلا جسل،
شيئًا لا يُقَاوَم;
 فاحت رائحة شيء يحترق من الفرن، وتذكرت البيتز| فجأة. ـ هل تناولتَ الطعام؟


 بمغردي. أرجو أن تقدم لي يد العون. بكل صدق، ألاريدك أريك أن تفعل .

نظر إلى باب غر فة المر افق، باتجاه المرآب، ونحو شقته الصغيرة بالأعلى حسبما افترضت، والتي كانت نوافذها مظلمة. ـ حسنُا... إذا كنتِ مصممة على ذلك. ـ أنا مصممية.

ارتديت قفازات الفرن وفتحت باب الفرن الساخن. كانت البيتزا قد

نضجت. بل نضجت بدر جة زائدة في الواقع، بحيث صار الجبن مقرمشُّا، وتفحمت الحواف. لكنني كنت جائعة جدّا، فلم أكترث
 ـ مطلقًا. أنا جائع بما يكفي حتى ألتهم حصانُا، ناهيكِ عن بيتز ا محترقة

قليلًا
ابتسـم ابتسامة عريضة، وتغضن جلد و جنتيه المسمرتين.
قلت:
ــ لا أدري ما رأيك، لكنتي بحاجة إلى كأس من النبيذ. ــلـ ألـانـ
راقبني وأنا أقطع البيتز ا إلى شر ائح، ثم عثرت على كأسين في الخزانة. سألته:
ـ هل تقبل تناول الطعام من على اللوح مباشر فمنحني واحدة أخرى من ابتساماته العريضة.
 كله إذا لـم يكن محاطًا بسيا بـر آمن. لكن إذا كنت تقبلين ذلك، فهذه
 الشيء من جانبي، لكنها حقيقية وليست مشّ تلك الميحاولة اليّلة المتكلفة الهزيلة في وقت سابق الليلة.


 ـ إذن... بخصوص ما كنت تسألين عنه في وقت سابق.

ــالـ... الشيء الخارق للطبيعَ؟
 حسنًا، لا تؤمن بالخر افات تحديدًا، لكنها تحب الحبا لحكايات الشائئقة.


 والعنف على ما أظن.
ـ إذن... هل تظن أن جين أخبرت الفتيات بأثهياء، أعدن روايتها للمربيات؟


 مثل, هذا، على بعد أميال من بلدة أو بار أو حانة. لا ترغب الما المربيات
 حيث توجد النوادي الليلية، وأناس آخر ون ممن يتحدثئون لغتهن، هل تفهمين؟

> _ نعم.

نظرت من النافذة. كان الظالام أنـد من أن يسمح برؤية نُيء، لكنتي



$$
\begin{aligned}
& \text { لم تكن هناكك سيارة، ولا عابر سبيل، ولا أي سيء الـئ }
\end{aligned}
$$

جلسنا في صمت للحظة. لا أدري فيمَ كان يفكر جاكّ، لكنتي امتلاًّت

 وبوجوده، والندش المتناثر عبر وجنتيه العريضتين، والطريقة التي تتحرك

بها عضلاته تحت جلد ساعده بينها يطوي شر يحة البيتز الأخيرة على شكل صرة منتظمة، وينهيها في قضمتين سريعتين. ـ حسنًا، من الأفضهل أن أتو جه إلى فراشي. وتف يتمطى حتى سمعت طقطقة مفاصله. ــشكر’| على الو جبة. كان من اللطيف و جود شخص ما أشاركه الحديث: _وأنا كنـلك.
وقفت وأنا أشعر بالخجل فجأة، كما لو كان يقر أ أفكاري.
ـ أوملت ستكونين بخير؟

ـ حسنُّ، أنا فوق المرآب مباشرة، في مبنى الإسطبل القديم، إذا احتجتِ إلى أي شيء. إنه الباب المو جود على الجانب، والمطلي باللون !الأخضر وعلى لوح الباب صورة ظائر سنونو. إذا حدث أي شيء فأطلق ضحكة. ــعبرت عن الأمر بشكل خاطئ. كنت أعني فقط، إذا الحتجتِي لأي شيء، فأنت تعر فين مكاني. هل أعطتك ساندرا رقم هاتفي المحمول؟ ـ كلا.

سحب دنشورًُا إعلانيًّا من على الثلاجة، وكتب رقمه على عجل في

$$
\begin{aligned}
& \text { الهامشُ، نُم ناولني إياه. } \\
& \text { ـ ها هو . تحسبًا فقط. }
\end{aligned}
$$

تحسبًا في حالة ماذا؟ أردت أن أكرر السؤال، لكنني كنت أَعرف أنه سيكتفي بالمزاح بشأن الأمر .

كان من المقصود أن تكون إيماءته تلك مطمئنة، كنت على ثقة من هذا. لكن بطر يقة ما، جعلتني أسعر بكل شيء سوى ذلك. قلت، وأنا أشعر ببعض الحرج: ـ حسنًا، شكرًا يا جاك
ابتسم مرة أخرى، وهرا وهز كتفيه وهو يرتدي معطفه المبر المبلر، ثـم فتح باب
غرفة المرافق وانحنى خارجُا وسط المطر .

بعد رحيله، دخلت إلى غرفة المرافق بنفسي كي أغلق الباب بالمفتاح. بدا با


 والكتل الصغيرة المسحوقة من الحشر ات النافقة، لكن لم يكن هناك شيء الـا






 ركلته الأقدام أسفل شيء ماء؟ نزلت على يدي وركبتي، وأخأت مصباح هاتفي أسفل الغسالة
 مسطح وبعض كتل الغبار التي اهتزت عندما نفختها جانبًا. كما لم يكن
 الخزانة حيث كانت مكنسة الطابق السفلي، لكن تجويف الغبار كان قد تم

إفراغه. لم يكن هناكُ شيء. كانت من النوع الذي ليس له كيس، بل أسطوانة بلاستيكية شفافة يمكنك رؤية الغبار وهو يدور داخلها الخا حتى بصرف النظر

 بعدها بحثت في المطبخ، حتى إنني تفقدت صندوق القمامة، لكن انـي لم يكن هنالك سيء أخيرًا، فتحت باب غرفة المر افق، و حدقت إلى المطر تجاه مبنى الإسطبل،


 فحسب قبل أن أقبل عرضه بتي بتقديم العون؟ بينما كنت مترددة، انطفأ النور في نافذته، وأدر كت أنه تو جه إلى الفراش

في الغالب.
فات الأوان. ـلم أكن سأخر جه بملابس النوم.

قد رُكل إلى الخارج بطريقة ما، أغلقت الباب الباب.
سأسأل جاك في الصباح.

 خلف بوابات مغلقة. لكنتي كنت أعرف أنني لن أتمكن من النوم جيدًا إذا شعرت أن المكان غير آمن.


 في الفجوة الموجودة أسفل الباب، ثم أدرت المقبض كي أختبره



 بشكل أفضل بسبب ذلك. عندما عدت إلى المطبخ لأزيل صندو وت البيتزا وأطباقنا، كانت الساعة
 نفسي من التأوه. سوف تستيقظ الفتيات في السادسة. كان يـن يـجب أن أكون في الفراش منذ ساعات مضات مضت.



ـ أَطفئ بصو الأنوار مرتفع:

 تثأؤبي، وخلدت إلى النوم قبل أن أبدل ملابسي تقريبًا.

جغلت عندما استيقظت يسط الظلام الدامس، ولديَّ شُعور بالآرتباك التام. أين كنت؟ ما الذي أيقظني؟
استغرق الأمر دقيقة حتى أستعيد الذاكرة، منزل (هيذربراية) ـ آل إلينكورت. الأطفال. جاكُ.
أظهر هاتفي على الطاولة الجانبية للفر أش أن الساعة حينها الثالثة وست
 صوتارتطام. لاعجب أن الظلام كان لا يزال سائلّا، حيث كنا في منتصف الليل اللعين
يا لعقلي الغبي!

لكن ما الذي أيقظني بحق التجحيث؟ هل كل كانت بيترا؟ هل صاحت إحدى الفتاتين خلال نو مها؟
استلقيت للحظة وأنا أصيخ السمع. لـم أتمكز من سماع شُيء، لكنتي كنت على مبعدة طابق منهن، و كان هنالك بابان مغلقان بيني وبين الأطفالـ. أخيرًا، كتمت تنهيدة ونهضت، ولففت نفسي بروبي، وخر جت إلى بسطة النسلم.
كان المنزل هادئًا. لكنتي شعرت بشيء بـر ... خاطئ، مع أنني لم أتمكن من


 أمامي، الذي ألقته زهور الفاوانيا الذابنلة على الطاولة بالطانـيا الطابق السفلي.

أثعل أحدهم أضو اء الردهة بالطابق السفلي. أضواء كنت على ثقة من أنني لم أتر كها مشتعلة عندما أويت إلى الفراش الش الطـ

 من صدري.
كان وقع أقدام على أرض خشُبية، بطيئًا ومتأنِّا، تمامُا مثل تلك الليلة
السـابقة.
صرير • صرير • صرير •
أحسست وكأن صدري مقيد بحزام حديدي. تجمدت وقر وري هبطت
 الأعلى، حيث بدا أن الصوت ونـين صادر من هناك. يا إلهي. هل كان شـئص ما في المنزل؟ كان بوسعي تفهُّم الضوء. ربما استيقظت مادي أو إيلي لاستخدام
 بالجدار على مسافات متفرقة، لكن من المحتمل الـن أنها كانت ستشعل نور الردهة الرئيسي على أي حال.
لكن وقع الأقدام....؟

فكرت في صوت ساندرا، آتيًا فجأة من دون تحذير عبر نظام الصّ الصوت

 يمكنهما الدنخول على التطبيق هما ساندر اوبيل. ولم يكن لديهما أي دافع محتمل لإخافتي هكذا. بل على العكس في الواقع . لقد تجشما للتو الكثير من المشُقة والنفقات لتعييني. إلى جانب ذلك، لم يبدُ الصوت فحسبـ و الصـب الصوت. لم يكن هناك شعور بصوت متّحرر بلا جسد، كما كان الحال

مع صوت ساندرا في المطبخ. لم يكن لديَّ أي انطباع بو جود شُخص ما يقف خلفي ويتحدث إليَّ. بدا الأمر تمامًا كما هو في الواقع اقع، وكا كأن صوت شخص ما يُبَت عبر مكبرات الصوت. لكن هذا كان مختلفًا. كان بوسعي


 معنى أيضُا. لأنه لم تكن هناك غرفة بالأعلى. لم يكن هنالك حتى مدخل لغرفة علية.
أومضت صورة في عقلي فجأة، شيء لم أفكر فيه منذ يوم وصولي عيلي الباب المغلق في غر فتي. إلى أين كان يؤدي بدا من غير المحتمل أن يكون أحدهم قـ دخل الِ من خلا خلال غرفتي، لكن كان بوسعي سماع وقع الخطوات بالأعلى ألم تسللت إلى غرفتي على أطراف أصابعي وأنا أر تجف، وحركت مفتي مفتاح الكهرباء على المصباح المجاور لفر اشي. لم يـستعل


 الكهرباء؟ ما معنى نظام الإضاءة الغبي هذا، على أي حال

 وضربت بشكل عشوائي المربعات والمؤشرات وهي تضيء توي تحت الحت كفي.
 وامتلأ الجو بدفقة قصيرة من الموسيقى الكالاسيكية، ثم حل الصمت عندا ولدما
 غير مرئية في السقف. لكن أخيرّا، الشتعل الضوء العلوي الرئيسي.

تركت يدي تسقط إلى جانبي، و أنا أتنغس بقوة، لكنتي شُر ت بالانتصار . ثم شرعت في محاولة فتح الباب المغلق.

 بعدها، جربت مغتاح الخز انة الكائنة على الجانب الآخر . لم يكن مناسبًا

أيضًا.
لم يكن هناك شـيء فوق إطار الباب سوى بعض الغبار . في النهاية لججأت إلى الر كوع، والنظر عبر ثقب المفتا المتاح، وقلبي مثّل الطبلة

 شُعر ت بشيء ما. نسيم بأرد جعلني أرمش، وأتراجع عن ثقب الانـي المغتاح
وعيني تدمع.

لم تكن مجرد خزانة داخل ذلك المكان. كان هناكُ شتي ها آخر ـ ربما غرفة علية. على أقل تقدير، مساحة كبيرة بما يكفي لأن يكون بها تيار ومصدر

للهواء.
كان وقع الخططوات قـد تو قف، لكني كنت أعرف أنتي لـن أخلد إلى النوم مرة أخرى هذه الليلة. وأخيرًا لففت نفسي بلحافي و هاتفي بيدي، والضيو العلوي يتوهج فوقي، وأنا أرافب انباب الباب المغلق.
 ما، أو شئيء ما؟؟
 السماء خارج نافذتي تصير أفتح، وتسلر شريط رفيع من الفجر باللون




فبضتي عن هاتفي، وثنيت أصابعي المتيبسة، ورأيت أن الشُشة تُظهر الساعة الخامسة وسبعا وخحمسين دقيقة. أشرق الصباح. كان الأطفال يستيقظون.
 قلادتي، لكن أصابعي 'لمست عظمة ترقوتي فقط. وتذكرت أنني خلعتها في تلك الليلة الأولى، ولففتها على طاولة الفراشُ الجانبية، تمامًا كما فعلت قبل المقابلة.
استدرت حينها لألتقطها، فلم تكن هناك. قطبت ونظرت بالأسفل, خلف طاولة الفراش الجانبية الصغيرة. لا شيءـ هل حل حركتها جين ماكتزي وهي

تنظف؟
علا العويل من الطابق السفلي مرة أخرى، بصوت أعلى هذه المرة، فتنهدت وتخليت عن البحث. سأبحث عنها لا حقًا. لكن كان عليَّ أولُ لا اجتياز يوم آخر .

ماكينة صنع القهوة، معبأة مسبقًا بحبوب البن، ومتصلة بشبكة الميانه. نعمل عن طريق التطبيق. اختاري (الأجهزة") من القائمة، ثم ("صانع



 يوم، وهو أمر رائع في الصباح، لكن بالطبع عليك ألا تنسَي وضع كوب تحتها في الليلة السابقة! النخيارات المبر مججة مسبقًا هي كالتالي التي
 في الأساس لأن ماكينة صنع القهوة كانت مخيفة للغاية، وحشُّا من الكـر الكرو ورم
 مو صلة بالإنترنت اللاسلكي، وتعمل عن طريق التطبيق، لكن ثبـبت أن هابي


 الصغيرة، عزمت على محاولة اكتشاف طريقة عملها. لم أكن حتى قد شغلتها بعد، عندما قال صوت اكت ورائي: _ دق، دق...
جفلت واستدرت للخلف، وأععـابي لا تزال مستثارة من آثار الخوف

كان جاك، واقفًا في مدخل باب غرفة المر افق المفتوح، مرتديًا سترته،
 أن صدمتي وترددي قد ظهرا على و جهي. ـ آسف، لم أتعمد أن أجعلكِ تجفلين. لقد طرقت، لكنك لم تم تسمعي،

$$
\begin{aligned}
& \text { لذا دخلت بنفسي. لقد جئت كي آخذ الكلبين للتمشُية. } \\
& \text { قلت، بينما أستدير لآخذ كعك الأرز من بيترا: } \\
& \text { _لا توجد مشكلة. }
\end{aligned}
$$

كانت قد توقفت عن أكلها، وأخذت تهرس واحدة منهـها داخل أحل أذنها. على


 الحال، أسرع بشكل ملحوظ مما أطاعا ساندرا، وأمسك بطوق أكبر هما،
وشرع يُبت مقوده.

سأل بشكل عارض، بينما المقود ينز لق في مكانه:

استدرت وقد تجمدتْ يدي في أثناء مسِح وجه بيترا. نمت جيدًّ؟ما الذي كان يقصده؟ هل كان... هل كان... يعرف؟ وقفت هناك فحسب لمدة دقيقة، محدقة إليه، بينما استغلت بيتر اعدم

 قلت بفظاظة نوعًا ما، و أنا أمسح كمي بفوطة، وآخذ كعكة الأرز من بيتر ا:
 مفتاح الباب الخلفي الليلة الماضية، لذا لم أستطع إغلاق الباب كما يجب. هل تعرف أين ذهب؟

ــهـا الباب؟
أشـار برأسه نحو باب غرفة المرافق، رافعُا أحد حأجبيه، وأْمُأت.



دون أن يلحظه حتى عندما فتح الباب ـ أعرف أننا في وسط مكان معزول، لكن ذلك لم يتجعلها ليلة مريحة للغاية. فكرت في ذلك وفي وقع الخطوات، لكنتي لم أتمكن من استجماع



 لا يغسر بشكل كامل الأصوات التي سمعتها . لكنتي لم أعرف كين أقنع جا جاك الك

بذلك. لككن المفتاح كان متختلفًا. كان شيئًا واضحًا ... وملموسًا صار جاك عابسًا الآن. ـ عادة ما تحتفظ ساندرا ابالمفتا أعلى إلـى إطار الباب. لا تحب إبقاءه في القفل في حال ما إذا عبث به الأطفال. _ أعرف هذا. كانت هناك نبرة من نفاد الصبر في صوتي، حاولت إنحمادها. لم يكن ذنب جاك أن هذا قد حدث. ـ أعني، لقد أخبرتْني بذلك. إنه مذكوز في الملفـ فـلـو ووضعتُه بالأععلى هناك بالأمس، لكنه ليس هناك الآّن. هل تعتقد أن جير قي قد أخلْته؟
 ـ شـخص آخر إذن؟

لكنه كان يهز رأسه.
_ لا يصعد أحد هنا من دون ألم أن أعلم بالأمر . بادئ ذي بدء، لن يمكنــم
المرور عبر البوابة.
 عن مادي وإيلي. لم أكن قد أغلقته. إذن من فعل؟ قال: -ربما سقط في مكان ما. وعاد إلى غرفة المرافق للبحث، والكلبان يتبعانه مشل ظلين وفيين،
 قلت، وأنا أحاول إبعاد نبرة الحنق عن صـوني: ــلقد بحثيت بالفعل . بعد ذلك، عندما لم يفر د قامته أو يتخلى عن بحثه

- جاك؟ هل سمعتني؟ لقد تفقدت كل مكان، حتى سلة المهمالات.
 المجهود، وارتفع صرير العجلات على الأرض المكسوة بالبـلاط الما - جاك؟؟ هل سمعتني؟ لثد قلت إنني بالفعل ... تجاهلني وهو منحن نوق الطاولة، وذراعه الطويلة ممدودة خلف الو الوحدة. -
أصبح هناك ضيق حقيقي في صوتي الآن، لكنه قاطعني.
- وجدته.

فرد قامته منتصرّا، وبين أحابعه مفتاح نحاسي متربـ
 ولم أرَ شيئّا سوى الغبار .

أتى نحوي، وأسقطه في كفي.

ـ كان مختفيّا خلف العجلة. أتوقع أنك لم ترَّيْه. ربما سقط عندما انغلق الباب، وانزلق بالأسفل هناك. العبرة بخواتيم الأمور... أليس ذلك

أغلقت يدي حول المفتاح، وشعرت بوخز الحو اف النـو النحاسية في كفي. لقد بحئت. لقد بحئت بعناية. سواء كانت هنالك عجلة أم لا، كيف لم أرَ
 من المستحيل أن تكون فاتتني رؤية ذلك المفتاح إذا كان هناكـ اكـ مـا كان كان
 نظرت إلى الأعلى، والتقت عيناي عينَي جاك الـن العسلِيتين البريئتين، وهو
 ربما... لطيف بدر جة زائدة على الحد؟
أردت أن أقول: (القد توجهتَ إلى الغسالة مباشرة. كيف عرفتَ؟؟").
 كان ما قلته بالفعل هو: ـ أشكرك.
لكن صوتي بدا خافتًا في أذني.

لم يرُد جاكُ شـرع ينفض الغبار عن يديه بالفعل ويستدير نحو الباب، والكلبان يدوران ويعويان حول قدميه.

t.me/t_pdf

 بعض الشّيء. بدلًا من ذلك، لاحظت الأوتار في ظهر كفيه، والطريقة التي أبقى بها مقودَي الكلبين قصيرين للغاية، وقد أوقفهما إلى جوار كعبه،

ـ أوه، كدت أنسى. اليوم هو إجازة جين. لذا فهي لن تأتي، فلا جدوى من ترك الأطباق لها.

قلت:
_لا تو جلد مشكلة.
بينما هو يستدير ويشق طريقه عبر الساحة، والكلبان عند قدميه بحـز مه راقبته

مع أنني اقترحت على جاك اسم جين، إلا أنني بصراحة لم ألم أكن أعتقد أنها مسؤولة عن الأمر. تذكرت أنـي أني وضعت المفتاح أنـي أعلى إطار الباب بعد


إنقاء اللوم عليها.
ما الذي حدث بعد ذلك... تذكرت أن جاك دخل من ذلك الباب، لكن

 ساعتها؟ كان من الصعب أن أتذكر.
في كلتا الحالتين، كان من الممكن من الناحية العملية أن يكون قد أخلذ المفتاح في وقت ما خلال زيارته، وأسقطه هناك الآن فحسب. لكن لماذاذا؟ كي يخيفني؟ بدا ذلك غير مرجح. ما الذي يمكنـه أن يستفيده من خلارل الـال التخطيط لر حيل مربية أخرى؟
كان بوسعي أن أصدق مسؤولية جين عن الأمر بسهولة ألة أكبر . بدا من الواضح أنها لا تحبني. لكن حتى في هذه الحالة، مع استبعاد احتمال تسللها

 ستتعمد ترك المنزل غير آمن، وعرضة للخطر في أثناء نومهم.

لأن هذا كان الاحتمال الأخير ، والمثير للقلقَ ـ أن شَخصًا ما أخذه لضمان الدخول إلى المنزل ليلًا ليست جين أو جالك، اللذين كان لديهمما مفاتيحهمها
الخاصة... بل شـخص آخر .
 بالهستيريا. ربما كان هناك بالفعل منذ البداية. قال جاك إنه كان مختفيًا خلف

العجلة. هل كان من المحتمل أنني لم أبحث بما فيا فيه الكفاية فحسب؟
 الصبر، واستدرت لأرى بيترا تركل كرسيها المرتفع بضيق. أسرعت عائدة

 ابتسامة لديَّ، وبدأت أبحث عن مادي وإيلي. كانتا في غرفة اللعب، مجتمعتين في ركن تتهامسان حول حول شيء ماء ما، لكن كِلا رأسيهما استدار عندما صغقت بيدي.
 ورقائق البطاطس، و كعك الأرز...

تنغض الغبار عن سروالها الضيق. -إلى أين نحن ذاهبات؟
ـ الأراضي المحيطة بالمنزل فحسب. هل سلـ ستُريانتي المكان؟ سمعت من جاك أن لديكما وكرَا سريًّا
كان ذلك غير صحيح تمامٌا، فلم يقل أي شيء على الإطلاق. لم ألتِق أي طفل لـم يكن لديه ملجأ أو مـخبأ من نو عـو ما ما. قالت إيلي على الفور :
 توقفتْ بسبب نظرة غاضبة محتدة من مادي.

## أضافت بيؤس:

 _ أعني، ليس لدينا واحد.- يا للأسف. حسنًا، لا تكترثا

 يدكنكما أن تُرياني أفضل الأما الأمن للنزهـة.

قالت مادي:

## _حسنًا.

 أنظر إليها بارتياب.
حتى مع تعاون مادي، استغرق الأمر وقتًا طويلّا بدر جة مثيرة للدهشة
 حول المنزل من الخلف، عبر طريق وعر مفروش بالح بالحصى يتوج تلألا صغيرًا،
 الأراضي المححيطة بالمنزل مذهلة بالقدر نفسه، لكن ربما كانت أكثر كآبة

 الجار حة أعلى الأشجار بتكاسل، باحثًا عن فريسته.
 حد ما، حيث تعاونت مادي وأرتني أغصان التوت الأحمر، وأحواض

 مدى التناقض الغريب الذي يشكله المنزل مع هذه الحديقة البرية المهملة نوعًا ما. كنت أتوقع أماكن جلوس خارجية، وتزيين، ومخططات زراعية

متقنة، وليس هذا الإهمال المتداعي المؤ سف بعض الشيء ربـي ربما لم تكن ساندرا شخخصًا يستمتع بقضاء الوقت في التخارج؟ جَ أو ربما قضيا و قتّا طويلّا جدَّا في العمل على المنزل، بحيث لم يتسنَّ لهِما الوقت للاهتمام بالأراضي المحيطة بالمنزل بعد.
كانت هناك مجموعة من الأراجيح مختفية خلف صوبة مطبخ متهودمة، قفزت عليها إيلي ومادي وشرعتا تتنافسان للوصول إلى مسافة أعلى.


 كان آخر شخص أتو قعه، واضطر رت إلى أن آخذ نفَسُـاع عميقًا قبل أن أسحبِ الشاشة لقبول الدكالمة.
ـ مر حبّا؟

صاحت وصوتها المألوف مرتفع جدًّا، لدرجة أنني اضطررت إلى أن أمسك بالسماعة بعيدًا عن أذني.

 - إنها كذلك بالفعل. أنا في إحدى المـجموعات التعاونية الـا
 وتأتي وتنضمي إليَّ.
قلت بضحكة محر جة قلملُا :
ـ أنا... لقد استقلت بالفعل . ألم أخبرك؟
_ ماذا؟
أمسكت السماعة بعيدًا عن أذني مرة أخرى. مضى وقت طويل للغاية منذ
 قلت، وأنا ما زلت أمسك الهاتف على بُعد عدة بو صات من أذني:

ـ نعم. سلمتهم إشُعاري في "ليتل نيبرز") رحلت هنذ بضعة أيام. كان التعبير المرتسم على وجه جانين، عندما أخبر تها أين يمكنها أنها أن تضع


 ـ أنا أيضًا . اسدعي، كنت أنوي الاتصطل بك. أردت أن أن أخبرك أنني انتقلت من الشُقة. _ ماذا؟
كان الخط مشوشُـا، وصدى صوتها يتردد عبر الأميال الطويلة من الهند.
 ـ نعم. لقد فعلت. الوظيفة التي شغلتها تتطلب الإقامة. لكن اسمعي، لا تقلقي، ما زلت أدفع الإيجار، والأجر هنا جيد للغاية. لذا فإن أغراضك لا تزال هناك، وسيكون لديك مكان تعودين إليه عندما

تتتهين من السفر .
ـ يمكنك تحمل تكلفة ذلك؟ بدا الإعجاب في صوتها الر قيق البعيد. ــر رائع! لا بد أن هذه الوظيفة تدفع راتبًا جيدُا جدُّاً كيف نجحت في تدبير ذلك؟
تفاديت ذلك السؤ ال.
قلت:
ـــد كـد كانوا بحاجة شديدة إلى شخصص ما. كانت هذه هي الحقيقة، على الأقل

- لكن على أي حال، كيف حالك؟ هل لديك أي خطط للعودة؟ حاولت أن أُبقي صوتي عفويًّا، من دون إظهار مدى أهمية جوابها باليا لنسبة إليَّي ــ أجل، بالطبع

ـلكن ليسل بعذ. ما زالت للديَّ سبعة أشهر متبقية على تذكرتي. لكن أوه، يا صديقتي، من الجيد سمأع صوتك. أنا أفتقدك! ــ أن أيضًا أفتقدكـ كـ نزلت إيلي ومادي من على الأراجيح، و كانتا تسيران مبتعدتين عني
 وضعت الهاتف تحت أذني، وشُرعت أدفع عربة الأطنال عبر الأرض الوعرة وأنا أتبعهما.
 ـ أجل، بالتأكيد. وعليَّ أن أذهب أنا أنا الأخرى، قبل ألأل أن يتسبب هذا فـا في إفلاسي. لكنكِ بخير، ألِس كذلك؟

ـــــــ، أنا بخير .
ساد صمت محرج ـ حسنًا، وداعًا يا روانـ

ـالوداع، يا رايتشن. وبعد ذلك، أغلقت الخط. قالح صوت صغير عند مرفتي: ـ من كان هذا؟
جفلت ونظرت إلى الأسفل، ور أيت مادي متجهمة في وجهي ـ أوه... مجرد صديقة كنت أعمل معها. كنا رفيقتَي سكن في لندن، لكنها سافرت. ـ هل كنت تحبينها؟
 _ ماذا؟ نعمه، نعم بالطبع أحبيتها. ـ بدوتِ وكأنك لا تريدين التحدث إليها.
_لا أعرفـ من أين جاءتك هذه الفكرة. سرنا أبعد قلئلا، وارتطمت العربة بطوبة مـخلنخلة في الطريق، بينما أنا
أفكر في تعليقها. هل كان فيه ذرة من الحقيقة؟ قلت أخيرًا:
 كثيرًا من المال فحسب.
نظرت إليّة مادي للحظة، وانتابني شعور غريب بأن عينيها السوداوين تختر قان عيني، ثم استدارت واندفعت وراء إيلي صائحة:
_ اتبعيني! ! اتبعيني!


 كان بوسعي رؤية جدار من الطوب على مبعدة، ارتفاعه ست أقدام تقريبًا، وله بوابة من الحديد المشتغول، وبدا أن الطفلتين تتجهان إلى هنالك الك
ناديت خلفهما:

ـ هل هذه هي حدود الأراضي المحيطة بالمنز ل؟ انتظِرا، لا أريدكما أن تخرجا إلى المستنتعات.
تو قفتا وانتظر تاني. وضعت إيلي يديها على وركيها، و كانت تلهث، ووجهها الصغير مخضب بالحمرة.

قالت:

- إنها حديقة. هنالك سور يحيط بها، مثل غرفة، لكن بلا سقف. قلت:

$$
\begin{aligned}
& \text { - يبدو هذا مثيرَا. مثل (الحديقة السرية)". هل قرأتِها من قبل؟ } \\
& \text { قالت مادي بشكل استبدادي: }
\end{aligned}
$$

ــبالطبع لم تفعل، فهي ليست كبيرة بما يكفي لقر اءة كتب الأطفال . لكننا شـاهدناها على التلفزيون.

كنا قد صرنا بحذاء الجدار الآن، وبات بوسعي رؤية ما تقصده إيلي. كان

 الموقع. كان من نوع المنسـآت الذي قد يحيط بحديقة مطبخ بلا شك الك، لحماية الأعشاب وأشُجار الفاكهة الرقيقة من الصقيع، لكن الأشُجار والنباتات المتسلقة التي رأيتها خار جة من أعلى الجدران المان المرتفعة لم تبدُ و كأنها صالحة للأكل على الإطلاق جربتُ مقبض البوابة. - إنه مغلق

من خلال المعدن المشغول المتشابك، تمكنت من رؤية كتلة برية متضخمة من الشجيرات والنباتات المتسلقَة، وتمثال من نوع ما محجوب جزئيًّا بالنباتات الخضر اء.

قالت إيلي بحماسة: ـ إنه يبدو مغلقًا. لكنني أنا ومادي نعرف طريقًا سريًّا للدخول. بدأت أقول: _لست متأكدة... لكن قبل أن أتمكن من الانتهاء، أدخلتْ يدها الصغيرة عبر الزخارف
 يد نحيلة لشخص بالغ، وفعلتْ شيئًا لم أتمكن من رؤيته في الجانب الآنخر من القفل ـ انفتحت البوابة.
قلت بإعجاب حقيقي:
-رائع! كيف فعلتِ ذلك؟ ــلم يكن الأمر بالغ الصعوبة. امتلأت إيلي فخرّا.

ـ هناك سقاطة في الداخل. دفعتُ البوابة برفق لأفتحها، وأنا أنصت لصرير المفصلات، ودفعتُ بيترا



 الذي دعا بيل وساندرا لإبقاء هذا الما المكان فيان مغلقًا. في الداخل، كانت الجلدران تحمي النباتات من الموقع المكـثوف لباقي الأراضي المحيطة بالمنزل، وكان التباين مدهشُّا مع الخلنج والنـو الأشُجار

 وبعض الزهور التي تكافح من أجل البقاء تحت ذلك الهـج الهوم
 الداكنة، وما ظنتّ أنه قد يكون شـج






 تمكنت بصعوبة من رؤية بقايا النباتات بالداخل ، مع أن بعضها شُق طريقه عبر ألواح الزجاج المكسورة بالسقف. أربعة ممرات من الطوب قسمت الحديقة، وتجتمع في دائرة صغغيرة بالمنتصف، حيث ينتصب التمئال. كان مغطى جيدًا باللبلاب والنباتات

المتسلقة الأخرى، لدرجة أنه كان من الصعب تمييزه. لكن عندما اقتربت منه وأزحت بعض الأوراق جانبّا، رأيت أنها امر أة نحيلة وهز

 نظرت عن قرب أكثر، رأيت أن أظافر يديها الشبيهة بالهيكل العظمي كانت طويلة ومدببة. قلت، وقد أهابتني الصدلمة:
ـ يا إلهي. يا له من تمثال شُنيع. تحتح أي ظرف من الظروفـ، من قد يصنع شيئًا كهذا؟
لكن لم يكن هناك جواب. كانت الفتاتان الصغير تان قد اختفتا وسط



تذكاريًّا من نوع ما؟
فجأة، شعرت بر برغبة عنيفة في في الخرو المتشابكة على نحو كابوسي، إلى الهواء الطلق في الجبال والأراضي المحيطة بالمنزل. ناديتٌ بحدة: ـ مادي! إيلي، أين أنتما؟


 انفجر تا في الضحك، وخرج جت الطفلتان من من مخبئهما، ور كضتا على المـمر أمامي نحو البوابة، والهواء البارد النقي في الحيار النيارج صاحت مادي من دون أن تلتفت: ـ سنريكِ المجرى المائي.

مر باقي الصباح من دون حدث يذكر . تمتعنا بغداء هادئ، بل حتى لطيف، على شاطئ المجرى المائي الداكن كالخت الـئ الذي يقطع ركن الأراضي
 وخاضتا في المياه التي بلون الشاي، صارختين من البرودة، ورشتا قطرات


 تعين علينا الر حيل، واضطرتُ إلى ارتداء الحذاء المـنـ المبلل مرة أخرى. كان الأمر الآخر هو الشعور بالوخز في جبهتي، حيث احتك بي بي النبات
 مثل لدغة نبات القراص، لكن أكتُر إيلامًا. رشُسته بالماء البارد من المـجرى
 من الحساسية؟ لم يسبق وأن عانيت الحساسية من النباتات من قبر مبل، لكن

 مطمئنة، ولا إدراكي أنني تركت جهاز الاستنشاق الخاق الخاص بي في المنزل. بشكل عام، سُررتُ عندما غامت السماء، وتمكنـت من اقتراح الِ جمع أغراضنا والعودة إلى المنزل. نامت بيترا في طريق العودة إلى المنزل، وأو قفت عربتها في غرفة المر افق . لدهـُتي، وافقت كل من مادي وإيلي على

اقتراحي بمسُاهدة فيلم، وكنا جميعًا نجلس متقاربات في غرفة التلفزيون، ولديَّ شعور متز ايد بالتفوق، عندما صدر وشيش، وعلا صوت ساندر اعبر مكبرات الصوت. - روان؟ هل الوقت مناسب للدردشة الآن؟



 والدتهما القادم عبر مكبرات الصوت.
 الفتيات.
ـ يمكنكِ تحويل المكالمة إلى هاتفك، إذا كان ذلك أسهل . تبعني صوت ساندر ا الصادر من اللاشيء عندما قمت بححر ص من تحت
إيلي ومشـيت إلى المطبخ.

ـافتحي تطبيق هابي فحسب، وانقري على رمز الهاتف، ثم سهم التحويل.
 يو جد هابي!"،، وضغطت الأيقونات التي أثـارت إليها، ثم رفعت الهاتفـ إلى أذني. شعرت بالر احة عندما عاد صو تها مرة أخرى عبر مكبر صوت الوا

الهاتف هذه المرة.

## ـهل هل انتهيت؟



 وحاولت تجاهل الرغبة في حكها.

قالت ساندرا بخفة:
_ لا تو جد مشُكلة. تطبيق هابي مذهل عندما تعتادينه، لكن لا بد لي من الاعتراف أن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى تكتشفي كل تعقيداته!
ـ أوه، جيد تسيرًا الأمور اليوم، على أي حال؟

جلست على حافة مقعد وأنا أقاوم الرغبة في أن أرفع نظري إلى الكاميرا

ــ الأمور تسير على نحو رائع، شكرًا. قضينا صباحَا جيدًا حقًّا ونحن نستكشف الأراضي المحيطة بالمنزل. بيتر ا نائمة. والفتاتان... ترددتُ وأنا أفكر في ملاحظتها بالأمس، لكنتي واصلت الحـي الحديث بعد ذلك. لا جدوى من التشكك في نفسي طوال الوقت، وإلى جانب ذلك، فمن المفترض أنها تعلم ما الذي تفعله الفتاتان، لو تفقدت الكاميرات قبل اتصالها.
ـ الفتاتان تشاهدان فيلمُا. ظنتت أنك لن تمانعي، حيث إنهما كانتا في الخارج في الهواء الطلق هذا الصباح. أعتقد أنهما بحاجة إلى بعض الوقت للراحة.

أطلقت ساندرا اضحكة صغيرة. ـ كلا، بحق السماء. أنا لست واحدة من أولئك الأهل الذين يحومون حول أطفالهمم طوال الوقت. ـ هل ترغبين في التحدث إليهما؟؟
 قادرة على التعامل مع الأمور بالطبع. هل ترغبين في إعطاء الهاتف
لإيلي أو لَّ؟

عدت إلى غرفة التلفزيون، وناولت الهاتف لإيلي. - إنها والدتك.

بدا التردد على وجهها وهي تلتقط السماعة، لكنها ابتسمت عند
 أحوم حو لههما بو ضوح، لكنتي استمعت من دون انـي اهتمام لطرف إيلي من المحادثة. لا بد أن ساندرا طلبت الحديث مع مع مادي في وقت ما، حيث أصدرت إيلي شكوى قصيرة متذمرة، ثم سمعت بعدها صوت إيلي مادي، وسارت إيلي إليَّ بتعاسة.

ـ أنا أشتاق إلى ألى أمي. كانت شفتها السفلى ترتجف. - بالطبع تشتاقين إليها.

جلستُ القرفصاء، وأنا لا أرغب في المحجازفة بعناق قد قـ يلاقي رفضُّا، لكنتي حاولت أن أجعل نفسي متاحة لها على مستو اها نفسه في حال رغبت في المواساة. ـوهي تفتقدك أيضًا، لكن سيكون لدينا كثير من....
 السوداوين تعبير غريب. لم أكن متأكدة من طبيعته، بدا وكأنه مزيج من الخوف والبهجة.

قالت:
ـ أمي ترغب في الحديث إليك. تناولتُ الهاتف.
-روان.
كان صوت ساندرا سريعًا ومنزعجُا.
_ ما هذا الذي سمعته بخصوص اصطحابك إياهن إلى الحديقة المغلقة؟ _ أنا.. حسنًا...
فوجئت. ما هذا بحق الجحيم؟؟ لم تذكر ساندرا شُيئًا عن كون الحديقة
 بوضوح من أجل سلامة الأطفال؟ لا أصدق قدر انعدام المسؤولية....

 عنوة إلى أي مكان. إيلي ومادي...


 انزعاجًا.
_طلبت منك اللمجوء إلى حكمك العقلاني على الأموره، يا روان. لو كان اقتحام حديقة سموم هو فكرتك عن الحكم العقلاني ...

قاطعتها، من دون أن أكترث بالومقاحة الآن.
ــ ماذا قلتِ؟
قالت سـاندرا بغضب:

- إنها حديقة سموم. كنت ستعرفين ذلك، لو اهتممت بقراءة الملف الذي قدمته لك. من الواضح أنكـك لم تفعلي.
- سمومبم




 التربية البدنية.

ـ كان مالك "(هيذربراي") السابق عالم كيمياء تحليلية، متخصصًا في السموم البيولو جية. وكان هذا هو موريان انهانه
 بدر جة تمنعها حتى من العثور على الكلمات المات
 في تلك الحديقة سام بدرجة ما، وبعضها شُديد السمية. ولا ولا حاجة إلى تناول عديد منها، يكفي الاحتكاك بكها أو أو لمس الأور الوراق. أو ه. ارتفعت يدي نحو الطفح الجلدي على جبهتي، الذي اتضح معناه فجأة.
ـ نحن نحاول إيجاد أفضل طريقة للتعامل معها، لكن الحديقة اللعينة
 مغلقة بإحكام. ويجب أن أقول إنه لم يخطر على بالي بلي مطلقًا أنك ستأخذين الأطفال في نزهة. .. كان دوري أنا لمعاطعتها الآن. ـ
جعلتُ صوتي نابتًا، وأكثر هلوءًا وعقلانية مما كنت أشُعر في الوا اقع

 لكن يجب أن تعرفي أن الذهاب إلى هـي هنا
 هناك طريقة ما لتجاوزه من الداخل، ويمكن لإيلي الوصول إليه. من
الواضح أنهما دخلتا هناك من قبل.

جعل ذلك ساندرا تخرس تمامٌا. ساد الصمت على الطـى الطرف الآخر من الهاتف، بينما كنت أنتظر ردها. كان بوسعي سماع تنفسها، وتساءلتُ للحظة

لو كنُُ قد اقترفتُ خطأ استراتيجيًّا سيئًا، لأنني ذكرتُ حقيعةَ أنها لم يكن لديها بوضوح أدنى فكرة عن الأماكن التي كان أطفالها يتجولو لون فيها. بعد ذلك، سعلتٌ
ـ حسنًا، لن نتحدث أكثر عن الأمر في الوقت الحالي. هل يمكنتي

 دون اعتراف بأنها مي نفسها لم تكن فائز تم تمامٌا بالميدالياليات الديا الذهبية في التربية. لكن ربما كان ذلك أكثر مما يمكن ألي أن آمله. أعدت الهاتف إلى مادي، التي وجهتْ إليَّ ابتسـامة صغيرة وأنا أنا أناولها إياه، وعيناها الداكتان مليئتان بالخبث.

 الجهاز اللوحي النذي كان على طاولة المطبخ، وفتحت جو جله . ثم كتبت
"آكليس".

ظهرت سلسلة من صور مر عبة عبر الجزء العلوي من الشارياشة، مجموعة متنوعة من الوجوه الأنثوية البيضاء الثبيهة بالجماجمr، في أطوار مختلفة من من
 ومتحلل، ورائحة الموت التنتة تفوح من أفو امهن الفاغرة كانت هناك مدخلات بحث مختلفة تحتها، ونقرت أحدها بصورة

عشوائية.
كان يقون: آكليس (تُنطق آكَ-لِسى)، الربة الإغريقية للموت والبؤسى
والسم.
أغلقتُ الشاشة. حسنًا، بملف أو من دون ملف، لا يمكنتي القول إنيني
 لكنتي لم أفهم الر سالة فحسب.

جاء صوت مادي من غرفة التلفزيون، وكتمتُ شعوري بالضيق، وأنا أسير







 اعتقدتُ أنه بوسعي معرفة ماهيته. الانتصار . أرادت لي أن أتور ط في المشكلات، وقد فعلتُ.

بعد ذلك بوقت طويل، على العشاء، بينما كنت أمسـح صلصة الطماطم من و جنة بيترا، وأبتلع ما في فمي من معكرونة الحرو فـ الأبجدية، قلت بسُكل

عارض:
ـيا فتيات، هل كتتما تعر فان أن النباتات في تلك الحديقة خطيرة؟ انتقلت عينا إيلي نحو مادي، التي بدا عليها التردد. قالت أخيرًا: ـ أي حديقة؟
مع أن نبرة صوتها لم تكن تحمل الاستفهام. فكر ت أنها تحاول الـول اكتساب مزيد من الوقت. وجهت إليها ألطف ابتسامة لليَّ، ومنحتها نظرة تقول: الا تلا

تعبثي دعي، ياعزيزتي"،
قلت:
ـ حديقة السموم. التي بها التمثال. قالت والدتكِ إنه لم يكن من المفتر ض أن ندخل إلى هناك. هل كنت تعرفين؟

قالت مادي مراوغة: ــليس مسموح لنا بالدخول من دون صحبة شخص بالغ. - إيلي، هل كنت تعرفين؟ التفتُّ إليها، لكنها رفضت ألئ أن تلتقي نظر تي، وني، وأخيرًا أمسكت بذقنها مجبرة

إياها على النظر إليَّ.
_ أوها

- إيلي، انظري إليَّ. هل كنت تعرفين أن تلك النباتات خطيرة؟ لم تقل شيئًا، بل حاولت فقط أن تدير ذقنها بعيدًا.
ـ هل كنـت تعر فين ؟

همستٌ أخيرًا:

لم يكن ذلك هو الجواب الذي كنت أتوقعه، وتوقفتُ وتركت ذقنها
إثر دهشتي.
_ماذا قلتِب؟
كررت إيلي وهي لا تزال ترفض أن تلتقي عينها عيني:


- يا للهول!

انز لقت مني الكلمة من دون أن أدركاك، ورأيت من ابتسامة مادي المتكلفة أنها سوف تختز ن هذا أيضٌا لتكر ره لساندر ا في المرة المقبلة التي تتصل فيها.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ماذا حدث؟ متى؟ } \\
& \text { قالت مادي: } \\
& \text { ـ منذ زمن بعيد. }
\end{aligned}
$$

بدا من الواضح أنهاعلى العكس من إيلي، لم تككن تمانع الحديث حول فول الموضوع. في الواقع، كان هنالك نوع من المتعة في نبر تها.


للحظة، لم أفهم الكلمة الأخير ة، لكن بعد ذلك اتضح لي الأمر . كانت تقول كلمة (ججُن"، لكن باللكنة الاسكتلندية، وهي تكرر أيًّا ما قالته لها



 يفقدون عقول لهم إذا منعتهم من النوم لمدة طويلة بما يكفي. يفقدون عقولهم، ثمـ يمو تون ن.
يذرع. أصابتني الكلمة بصدمة حادة، ولثانية، لم أعرف ما الذي يجب
أن أقوله. ثم تذكرت شُيئّا آخر .

- ماديـ...

ابتلعتُ ريقي، محاولة التفكير في كيفية صياغة سؤلي.
 إن ذلك لن يعجب الأتباح؟ ـلا أعرف ما الذي تينينهـ

 ذلك الأثباح".

قالت بيرود:
ــ كلا، لم أفعل . لم أعانقكِ. أنا لا أعانق الناس .
 أن أصدق أنها لم تقل ما ظنتنُ أنني سمعته، لكن من المستحيل أن أنسى

ذلك العناق الصغير الجامد واليائس. لقد عانقتني بالفعل. وجعلتني تلك
 _أنت تعرفين أنه لا و جود للأشباح، أليس كذلك؟ مهما ألـوا أخبر تك جين،
 أشخاص آخرين لقوا حتفهم، ويتمنون لو كان بوسعهـم رئم رؤيتهم مرة ثانية، لذا يختلقون الحكايات ويتخيلون أنهم يرونهم. لكن كل كل ذلك

 إيذاؤك، أو إيذائي، أو إيذاء أي منا. قالت بصوت خالٍ من التعبير:

t.me/t_pdf
 وتنهدت.

$$
\begin{aligned}
& \text { _ألا تريدين حلوى البودينج؟ } \\
& \text { _لست جائعة. } \\
& \text { ـ فـلتذهبي إذن. }
\end{aligned}
$$

انزلقت من مقعدها، وتبعتها إيلي، ظلها الصغير المطيع.

 السباجيتي، مع أكبر قدر مدكن من حبات الباز لاء المختبئة تحت ملعقت الـونها لكن طبق مادي... كنت على وشك إفر اغه في حاوية السماد، عندما توقفت وأدرت الطبق.
كانت قد أكلت معظم عشُائها، لكن تبقت دستة أو نحو ذلك من الأحرف

الأبجدية. ورأيت الآن عندما كنت على وشك التخلص منها أن الأحرف بدت كما لو كانت مرتبة في كلمات. انزلقت الُعبارة بشكل منـل منحرف عبر الطبق حيث قلبته نحو حاوية السماد، لكنها كانت لا تزال قابلة للقراءة.
ن ن ن ن ن ن ن

بطر يقة ما، كانت رؤيتها مكتوبة هناك بِبر اءة معكرونة الأ.يحرف الأبجدية أكثر إزعاجُا من أي شيء آخر . كشُطت الصحن بعنف فار تدت المعكرونة من داخل غطاء حاوية السماد، ثم ألقيته في الحوض حيث ارت ارتطم بكأس وتحطم كلاههما، مما أدى إلى تطاير شُظايا الز جاج وبقع صلصة الطماطم. اللعنة.

اللعنة، اللعنة، اللعنة، اللعنة، اللعنة. ـ أنا أيضَا أكرهكما!
 إلى غرفة التلغزيون لتـُغيل نتغليكس:
 لكن ذلك لم يكن صحيحًا. ليس تمامًا
 صغيرة سريعة الغضب، ممتلئة بعواطف يفوق حجمها جسدها الصغير،

$$
\begin{aligned}
& \text { عواطف لم تتمكن من فهمها أو احتوائها. } \\
& \text { _ أنا أكر هك! }
\end{aligned}
$$

تذكرت أنني كنت أبكي في وسادتي، بعد أن تخلصت أمي من دميتي

المفضلة التي على شكل دب، وقد صارت قديمة جدّا، ورثَّهَ للغاية، وطفولية بدر جة بالغة بالنسبة إلى فتاة كبيرة مشُلي، تبعًا لها _ أنا أكرهك جكدّا!

 الذي أعطته. كل تلك السنوات التي كان يتم فيها تخليص الأكمام والتنانير من الأيدي الصغيرة، وحلها من حول الألأعناق. ا"هذا يكفي الآلئن الآن، سوف
 التصرف كطفلة الآن، فتاة كبيرة مثلك"، كل تلك الكا السنوات وأن أنا مفرطة في الاحتياج، ومفرطة في الإمساك بها، ومفرطة في قذارة يدي، وأكا وأنا أحاول أن أن

 لكنها كانت كل, ما لديَّئ.

 بين شقيقاتها الشُقراوات. حتى إننا كنا نبدو متشابهتين.


 كانت مادي امر أة لديها خططة، تمامًا مثلما كنت أنا. السؤال هون المين ماذا كانت

خطتها؟

كنت متعبة للغاية بعد الليلة السابقة التي قضيتها من دون نوم تقريبًا، لذلك عجلت بإرسال الفتيات إلى الطابق العلوي كي يخلدن إلى النوم في وقت
 متعَبات مثلما كنت أنا.
 ذهبت للاطمئنان على مادي وإيلي، كانت كلتاهما ترتدي منامتهانها أو كادت تنتهي من ارتدائها، في حالة إيلي. عاونتها في اكتشاف الاتجاه الصانيا

بينما وقفت لأشرف عليهما.

سألتهما، وأنا أضعهمها في فرا اشيهيما الصغيرين: ـ هل تريدان حكاية؟
ورأيت عينَي إيلي تتجهان إلى مادي، وهي تبحث عـي عن الإذن بالحديث. لكن مادي هزت رأسها.
ـ كـلا، لقد كبرنا جدَّا على الحكايات قلت بضححك صغيرة:

 تحدّ لِ فضض مادي. لكنني كنت متعبة. متعبة للغاية. كان الو جود طوال اليوم منذ شُروق الشُمس حتى الغروب مرهعًا بطريقة مختلفةَ تمامُا

عن الحضانة، طريقة لم أتوقعها أو أفهمها بالكامل حتى الآن. فكرت في كل الأمهات اللاتي كن يوصلن أطفالهن وهر وهن يتحدثن عن من مدى إنهاكهن، والازدراء الطفيف الذي شعرت به حيالهن عندما كان كل ما عليهن التعامل

 لكنها كانت الطريقة التي يمتد بها إلى ما لا لا نها لا لاية، و الطريقة التي لا تلا تنقطع
 تسليمهم إلى زميلتك، والهر ب للحصول على استر احة قصيرة للتدخين لتكوني على طبيعتك فحسب.
لم أكن خارج سـاعات العمل قَطُّ هنا. أو على الأقلى، ليس في المستقبل
المنظور .

## قلت أخيرًا عندما رأيت ذقن إيلي يرتعشُ


 ثم إلى الملفات الصوتية، حيث مررت عبر قائمة العناوين. كان الترتيب
 ("موزارت) بجانب ("موانا")، و (ثالونيوس مونك)"، و"ال. مـ مـ مونتجمري").
 يد إيلي الصغيرة الهاتف.

قالت:
ــيمكني أن أريك.
وضنطتْ على أيقونة تُبه دب باندا منمقًا، ثم أيقونة أخرى تشبه الرقم (إلى "V") مسطحا، لكنني أدركت عندما ضغطتها إيلي أنها من المفترض أن تشير

إلى الكتب.
أومضت قائمة بالكتب الصوتية للأطفال.
ـ هل تعرفين أي واحد تريدينه؟


 قائمة مكبرات الصوت، وانتظرت النغمات الأولى من الموسيقى التمهيدية. بعد ذلك وضعت إيلي في الفراش . قلت:
_ هل تريدين قبلة؟
 سر يعة على وجنتها الناعمة كو جنة رضيع، قبل أن تتمكن من تغيير رأيها:






 تم رحلت، وأغلقت الباب خلفي أطلقت تنهيدة ارتياح مرتجفة، وتكاد تكو ن متشُككة، عندما خر جت إلى الرواق.
هل يمكن أن يكون هذا صححيحُا؟ هل كن جميعًا في الفراثـو حقًّا في




أن ذلك الاحتجاج الأول الغاضب كان مجرد صدمة لابتعادهن عن والدتهن، مع وجود شخص غريب نسبيًّا في موضع المسؤوليّة ريّا ربما كان كل كا ما يتطلبه الأمر هو قضاء يوم لطيف معًا، ومكالمة هاتفية من ساندرا $ا$ انـ

 أواجه صعوبة متز ايدة في التغلب عليه.
 ربما شـاهلته، كان من الصعب معرفة ذلك. اضطر اب ابح حر كة بسيطة في الشق


 الفتيات، واستمعت إليه وهو يصدر وشيشًُا خلال اندفاعه عبر السجادة

كانت الغرفة في الداخل خالية وساكنة تمامُا. كانت الستائر مفتو حة،
 هنا، بحيث إن الشُمس أخذت تنزلق للتو فقط خلف الجبال. ارتسمت


 السميك النظيف للحافهما عندما مررت بفراشههما، وألقيت نظرة نحو الظالل، وشعرت بنبضي يتسارع لجر أة هذا الاقتحام. إذا كانت ساندرا تراقب من خلال الشاشَة الآن، فما الذي سوف تراهِ؟ شَخصًا يجوس في غرفة نومها، ويتحسس فرش سرير ها. ظنتـت أنّني سمعت صو تُّا.. تـدربت
 أبحث عن عذر.

كان هناك زوج من الأقراط على طاولة السرير الجانبية الأقرب إلى الباب. لا بد أن هذا هو جانب ساندرا. مما يعني أن بيل كان ان ينام درت حول السرير على أطر اف أصابعي، محاولة ألة أن أبقى في الظا بالِلا بقدر


 بين مربعات ضوء الغروب والظلال العميقة في باقي الغر فة. فتحتُ درج طاولة فراش بيل الجانبية بهدوء شـديد للغاية، ونظرت إلى فوضى المقتنيات الشخصية بالداخل. ساعة يد لها سوار مكسور، وكمية ضـخمة من العملات المعدنية، وبعض التذاكر، ورذاذ لحساسية الأنفـ ومشُط. لست متأكدة ما الذي كنت آمله، لكن لو كا كان النا لأمر هو الحو الحصول على فكرة عن النُخص الذي يعيسٌ هنا، وينام هنا، ويضع رأسه على الوسادة البيضاء الناصعة، فقد خاب ألما أملي. كانت الأشُياء غير شخصية على ونى نحو لافت للنظر . فكرت في ذلك اللقاء في المطبغ، وفي ساقه المكسوة بقماش الدنيم وهي تنزلق بين فخخذيَّ باقتحام واثق تَوَلد عبر الممارسة الطويلة، وشعرت بالغثيان. من أنت؟
 ولم أعُد أكترث بالاختفاء وسط الظلال، أو إذا رأتني ساندرا أو بيلن. فليشاهداني. كلاهما.
 باقي المنزل لبينما الستائر تنغلق بشكل آلي فوق زجاج النـي لمحة لي من العالم الخارجي هي خطوط الغروب الدامية وهي تتلانىى خلف قمم "اكيرنجورمز") البعيدة، وضوء في نافذة الفية جالك يلتمع بثبات عبر الفناء الذي أخذ الظلام يحل عليه.

فكرت فيه وأنا أدع رأسي يغوص في نعومة الوسادة المحشُوة بريش الإوز. فكرت في يديه ذلك الصباح، والسهولة التي كبح بها با الكلبين المتحمسينين،
 وكيف توجه من دون خططأ إلى مكان اختفائه، والذي كاني كان مكانًا بحثت فيه

بالفعل.
لكنني تذكر ت أشياء أخرى بعد ذلك: لطفه في تلك الليلة الأولى، البادي


 كانت تلك الرقة حقيقية، كنت متأكدة من ذلك كـك تساءلت لو كان هو الموجود في المطبخ تلك الليلة، بدلاً من بيل، هل كنت سأخرج مترنحة من الغر فة ينتابني الغئبان، شاعرة بانيا بالاضطراب
 وملت إلى الأمام، وتضرج وجهي


 الساعات الفاصلة من شـكي في هذه الحقيقة، بل على العكس. صرت وائقة تمامًا الآن.

## مما كان يعني...

فركت وجهي بكفي، مقاومة الرغبة في فرك كا الحكة التي أخذت تتلانیى،
 هناك أي سبب معقول يدفعه لسرقة ذلك المفتاح، لمجرد إنارة الثارة أعصابي. كانت للديه مفاتيحه الخاصة على أي حال، ومصر حله له استخدام بصمهة إبهامه إمه على الباب الأمامي. (هدس لي عقلي الباطن: لكن... ربما كان هناك سجل

للمرات التي يستخدم فيها أحدهم القفل، وهو سجل لن يكون متوفرًا في حالة قفل ومفتاح من الطراز القديم).
 لبضع ساعات؟ ما الذي سوف يستفيده من ذلك؟ لا شيء الـاء، سوى جعلي ألتزم الحذر . وكانت هناك قلادتي أيضًا، قلادتي التي لم أعثر عليها بعد،
 المسؤول عن ذلك، بكل تأكيد. كان هذا كله بسبب جنو ن الون الارتياب. تضيع الأشياء طوال الوقت. تسقط المفاتيح. يتم ترتيب القلائد في الجيوب


تفسير لا يتطلب وجود نظرية المؤامرة.
 لم تكن فكرتي الأخيرة والنوم يغلبني بخصوص المفتاح، ولا حتى بخصوص بيل. كانت بخصوص وقع الأقدام في غر فة العلية.
والرجل العجوز الذي فقدَ ابنته بسبب حديقة سمومه. كانت هنالك فتاة صـغير ة أخرى اتجهت يدي إلى عنقي بلا جدوى، محاولة الإمساكُ بقلادة لم تكن هنائ. ـُم نمت أخيرًا.

استيقظت على صوت صر خات وارتباك عالٍ للغاية، لدرجة أن رد النـ فعلي




للعين. وكانت الغرفة باردة كالجليد. لكن الضـجيج، يا إلهي، الضـجيج.

 حوله العواء والأنين الصادر من مكبرات الصون الصوت في السقف إلى صنب من دون معالم محددة.
للحظظة، لم أتمكن من التفكير فيما عليَّ فعله بحق الجحيم. ثم هرعت

 شيء، سوى أن أنوار الخزانات أضيئت، وانضيمت إلى البقية. صرخت:
ـ أَطفِئ الموسيتى! ! أَطفِئ مكبر ات الصوت! اخفِض الصوت! لا شيء، لا شيء على الإطلاق.

 واختطفت روبي وهربت.

كانت الموسيقى صاخبة بالقدر نفسه خارج غرف الأطفال، بل أعلى، حيث بدا أن جدران الرواق الضيقة تنقلها. وكانت الأنوار مضـاءة أيضًا في
 بشُعر مشعث الأطراف، صارخة من الخوف. انتزعتها، وهرعت إلى غرفة الفتاتين في نهاية الرواق، ودرا وفعت الباب
 وإيلي مختفية عن الأنظار .
صرخت فوقَ ضجيج الموسيقى، وعويل بيترا الثُبيه بسيارات الإطفاء: ـ أين إيلي؟ رفعت مادي عينيها، ووجهها خالٍ من التعبير بفعل الخوف، ويداها لا تزالان على أذنيها. قبضتُ على معصمها، وسحبتُها لتقف على قدميها.

صحت في وجهها مباشرة:
ـ أين إيلي ؟
فابتعدتْ وهربتْ هابطة السلم، وأنا في أعقابها.

 وذراعاها ملفوفتان حول رأسها. تقافز الكلبان الخائفان حولها، وقد الُم أُطلق سراحههما من فراشيهها في غرفة المرافق، مضيفين نباحهما المححموم إلى الضوضاء. صحتُ: - إيلي، ماذا حدث؟ هل ضغطِتِ شيئًا ما؟ نظرتْ إليَّ بوجه خالٍ من التعبير من دون فهـمه، وهز



تذكرته بشكل خاطئ؟ أدخلته مرة أخرى، ونباح الكلبين الغاضب كمطرقة صوت في جمحجمتي. لم يحدث شيء مرة أخرى. أنت ممنوع
تسنى لي الوقت لقراءة ذلك قبل أن تضيء الشاشة لحظيًّا، ثم انطفأت، وقد أومض تحذير بطارية حمراء للحظة قبل أن تصير سوداء. اللعنة. ضربتُ لوحة الجدار بيدي، فأُضيئت الأنوار فوق المو


 منزل ذكي؟ كان هذا أقل شيء ذكاء يمكنتي تخيله.

 على الجهاز اللوحي بعجز أكبر، وأنا لا أتوقع أن يعمل، ولم يحدث ذلك ذلك. كانت الشاشة مظلمة تمامًا. كان هاتفي في الطابق العلوي، لكن هل يمكنتي ترك الأطفال المرعوبين لفترة تككي لجلبه؟

 باتهام لأجد جاك جرانت يقف خلفي كتفي لامس صدره العاري بينما أنا أستدير . تراجع كلانا خططوة إلى الور إلى إلى بشكل لاإرادي، وكدت أتعثر بأحد المقاعد.

 واقترب وهو يحيط أذني بيديه.
ـ ما الذي يحدث؟ كان بإمكاني سماع الضـجيج من الإسطبلات.

صحت أنا الأخرى:
ـليست لديَّ أدنى فكرة! كنت نائمة، ربما لمست إحدى الفتيات شيئًا ما، لا أستطيع إيقافه.

صرخ قائنا: ـ هـل يمكنتي أن أحاول؟ وشعرت بالرغبة في الضُحك فـك في وجهه.
 يكاد يكون عدوانيًّا.
_تفضل!
حاول تشغيل الجهاز اللوحي، وأدرك كما فعلت أنا، أن طاقته نفدت.
 تو جيه الإنترنت اللاسلكي، إلى جانب عداد الكهرباء. لستُ متُ متأكدة تمامًا
 لكن الظالام الحالك ساد فجأة، وتوقف الصوت بشُ بـكل مفاجئ على نحو مربك. وجدت طنينًا في أذني من آثاره. سمعت وسط الصمت شُهتات إيلي اللاهثئة المذعورة، ومادي وهي تتأرجح إلى الأمام والخلف.
 من أثر المفاجأة، ثم كر كرتْ ضاحكة الِكة. قالت:
ـ نامي.... (باي)"!
بعد ذلك علا صوت تكة، وعادت الأنوار مرة أخرى، أقل سطوعًا هذه المرة، ومضاء عدد أقل منها. قال جاك: ـ هـ هاكِ

عاد ثانية وهو يمسح جبهته، وألكلبان يسيران في أعقابه، وقد هدآ فجأة
مرة أخرى.

ــ لقد عاد إلى الإعدادات الافتر اضية الآن. اللعنة. حسنًا. كان العرق يندي جبينه على الرغم من برودة الهواءه، وعندما جلس إلس إلى
 كانت يدي ترتعش أنا أيضًا، عندما وضعت بيترا إلى جوار مادير الـو أوصل جاك الجهاز اللوحي بالتيار الكهربائي، ووضعه الآن في انتظار أن يشخن بما يكفي لتشغيله.

قلت بوهن:

كانت إيلي لا تزال تنشُج في الردهة. - إيلي، لا داعي للبكاء يا حلوتي. كل شيء على ما يرام الآن. انظري... عبرتُ المطبخ، وشُرعتُ أبحث في الخزائن .
 قالت مادي بصوت خالٍ من التعبير: _القد غسلنا أسناننا.
وكتمتُ ضحكة هستيرية. كان ما أردت قوله هو : ا افلتذهب الأسنان إلى

 السكر مفيد في حالة الصدمة. قال جاك بجدية:

 بسكويتة بالمربى أنا أيضًا، شكرًا يا اروان.

ناولتُ واحدة لجاك، وقضــــتُ واحدة بنفسي. ــ أرأيتِ؟ لا بأس . تحدثتُ من بين الفتات: ـ هاكـ، يا ماديـ
تناولْتها بحذر، ثمُ دفعتها في فمها، وكأنني على وشكك أن آخذذها منها مرة أخرى.
 صاحتْ بيترا رافعة ذراعيها: _واحدة لي!
انصرفتُ عن التفكير في الأمر بعدم اكتراث. لم أكن سأفوز بأي جوائز
 نصفين، وأعطيتها قطعة من البسكويت هي الأخرى، ثـم ألّا لُقيتُ بقطعة إلى كل من الكلبين علاوة على ذلك.


 تلقي وهجُا على وجهه.




لي ساندرا لتطبيق إدارة المنزل.
أومضت على الشاشُة عبارة:
أنت مـنوع من الدخول
 عذرّا، لقد أدخلتَ رقم تطبيق هابي الخاص بك بشُ بشكل غير صحيح

# عدة مرات، وأنت الآن ممنوع من الدخول. الرجاء إدخال كلمة مرور  <br> قال جاك بأسف: 

 ـ آه، من السهل ارتكاب ذلك الخطأ في هذه الظروف. قلت بانزعاج: بي مرة واحدة. كيف يمكن أن يمنعني من الدخول من أجل ذلك؟ قال جاك:
_لا يمكنه هذا. لديك ثلاث مرات للمحاولة، ثمّ يو جه لك تحخذيرًا ل لكن أعتقد أنه مع كل الجلبة... كررت قائلة:
 وبعد ذلك، عندما لم مُحِبب، قلت بقوة أكبر : ـ مرة واحدة! قال جاكُ بلطف: ـ حسنًا، حسنًا.

لكنه وجه لي نظرة جانبية من تحت غرة شُعره، وفي عينيه نوع من التقييم
_إلى حدعيني أحاول.

ناولته الجهاز اللوحي، شاعرة بالانزعاج بطريقة غير منطقية. بدا من الواضح أنه لم يكن يصدقني. فما الذي حدث إذن؟ هل حا حاول شخص

ما تسجيل الدخول باسم المستخدم الخاص بي؟
 الخاص به. أضاءت الشاشة لفترة وجيزة، ثم دخل الشل التطبيق. رأيت أن شاشته منسقة بشكل مختلف عن شاشتي. كانت لديه بعض

الصلاحيات التي لم أكن أملكها، إذنّ بالوصول إلى الكاميرات في المر آب،
 كما كان لديَّ أنا. كانت أيقونات تلك الغرف رمادية اللون، وغير متاحة.
 مفاتيح التحكم في التطبيق.
كان ذلك الإدراك بمثابة صدمة صغيرة.
_انتظر...
انفلتت مني الكلمات قبل أن أفكر في كيفية صياغتها. ـ هل يمكنك التحكـم في الأضواء هنا من خلا لال التطبيق؟ قال، وهو ينقر للوصول إلى شاشة أخرى:


 تحديد الموقع. إذا كنت قريبة بدرجة كافية من اللوحة في الغي الغرفة، يمكنك الو صول إلى ذلك النظام
 الإضاءة، فلمَ لا يتم منحك إن إمكانية الو صول إلى باقي مفاتيح التحكمّ في
 مادي وإيلي مباشرة هنا. هل يمكنه التّحكم في الأنوار الوار هناك من من هاتفه هنا بالأسفل؟ ماذا عن الفناء في الخارج؟


 متور طاً... بينما أنت كذلك بالفعل هززت رأسي. كان عليَّ التوقف عن هذا. كان من الممكن أن تكون

إيلي هي من عبثت بجهاز الآيباد في منتصف الليل . ربما نزلت وهي تريد أن تلعب (اكاندي كراش)، أو تشاهد فيلمَا، وضغطت بطريق الخطأ على شئ
 المبر مجة مسبقًا، شغلته من دون أن أدرك، وكأنها الصيغة المقابلة في التُ التطبيق
 كان بيل وساندرا، إذا وصل الأمر إلى هذا الحـي الحد. إذا كنت سأصـاب بجنون الارتياب، فربما عليَّ في النهاية قطع الطريق حتى آخره هـ لمَ أتوقف عنـ إنـ


 آخرون. من عساه يدري أي صلاحيات قد تحوزه ها ريانون؟
أدركت فجأة آن جالك كان ير اقبني، وذراعاه مراه معقودتان على

 يبدو كما لو كنت تعرضت للجر إلى الوراء من بين شجيرة، أبعد ما أكون


 توقفتُ عن الحديث.
نظر إلى نفسه بدوره، وبدا أنه أدركك وضعه وهو وهو نصف عارٍ، وأطلق. ضحكة محر جة، وتضر جت وجنتاه بالحمرة.

 اجعلي الفتيات يخلدن إلى النوم، وسأرتدي قميصًا وأهدئ الكلبين، وبعد ذلك سوف أشغل بعض برامج الفيروسات على التطبيق.

ـلا، أنا أرغب في ذلك. مهما حاولت ألت، لا أستطيع فهم لـَ لا لا يعمل بكفاءة،


أنـار إلى الأريكة لو تسُعرين بالقلق.

- بوسعي إحضار بطانية.
!
خر جتٌ أكثر حدة وتأكيدَا مما كنتُ أنتوي، وجاهدتُ لأداري رد فعلي المبالغ فيه.
 اخر سي، إئتها الفتاة الحمقاء. ازدردتُ ريقي
ـ سأضع الفتيات في الفراش، وأِّعود إلى الطابق السفلي. لن أتغيب طوينُغ .
على الأقل، أملتُ ألا أفعل . كانت بيترا تبدو مستيقظة تمامُا لدرجة مثيرة
للقلق.

ربما مرت ساعة بعد ذلك، بعد أن وضعت الفتيات في الفراشي للمرة الثانية


 منقوشُا بالمربعات هذه المرة، وفي يده كوب من انـو الشاي.


 ـ كامكك معقول. هل أنتِ بخير؟ لا أعرف لمَ كان هذا السؤ ال البسيط هو ما تسبب في ذلك. ربما كان القلق الحقيقي البادي في صوته، أو الار تياح الهائل للو جود مـع شـخص بالغ بالغ آلخر
 مما حدث، وقد ظهر تأثيرها أخيرًا ا. لكنتي انفجرت في البكاء. ـ مهلّا وقف في حرج، وهو يدفع يديه في جيبيه، يُم يخر جهـما ثانية، وبعد ذلك،

 يرتجف من البكاء. كرر قائلً: ـ مهالْا، اهدئي...
لكن صوته أتاني هذه المرة من خلال صدل صدره، أعمقَ وأرق، وأبطأ نوعًا

 كانت تلك الكلمة الوحيدة، روان، هي ما أعادتني إلى رشدي، وـلـي وذكر تني
 خطوة إلى الوراء، وأنا أمسح عيني بكمي.

 للحظة أنه سوف يلمس وجنتي، ولم أكن متأكدة ما إذا كنت أرغب في

الابتعاد، أم الاقتراب من تربيته هذا، ثم أدركت أنه كان يقدم لي منديلّلا. تناولته وتمخطت. تمكنت أخيرًا من أن أقول: - رباه.

ثم اتجهت نحو أريكة المطبخ وجلست، وأنا أشعر أن ساقيَّ على وشك
الانهيار.

- جاك، لا بد أنك تعتقد أنني حمقاء تمامًا.
 أجل الأطفال. وأظن أيضًا...
توقف عند ذلك، وعض شفته. تجهمتُ.
_ ماذا؟
_لا، لا يهم.
-بل يهم.
فجأة، أردت بشدة بالغة أن يقول أيًّا ما كان على و شك أن يقولـي

$$
\begin{aligned}
& \text { كنت خائفة بدر جة كبيرة مما قد يكون. } \\
& \text { أصررتُ قائلة: } \\
& \text { ـ أخبِرني. } \\
& \text { وتنهد هو. }
\end{aligned}
$$

 أوه. إذن لم يكن الأمر هو ما كنت أخششاه نوعًا ما. صرت الْ الآن أثـعر بمجرد الفضول.
_ _لكن....

قُطع حديثه وهو يعض شفته، ثم بدا و كأنه حسم رأيه. _آه، اللعنة. لقد قلت الكثير بالفعل. أعتقد أن ساندرا وبيل ما كان عليهها

أن يضعالك في هذا المو قف على الإطلاق. إن ذلك ليس عادلًا بالنسبة إليك، وليس عادلًا بالنسبة إلى الأطفال، ما دام الحديث وصل إلى الِّى هذا الحد. أوه.
حان دوري الآن لأشعر بالحرج. ما الذي يمكنني قو له للرد على ذلك؟ قلت أخيرًا:
 ـ أجل ك، لكن هل كنت تعر فين حقًّا؟ جلس إلى جواري، جاعلألِ وسائد الأريكة تصدر صريرُا


أليس كذلك؟ ـ من؟ مادي؟ الـو
أومأ، وتنهدتُ
 اختصاصية رعاية أطفال، يا جاك. و وهذا ليس شيئًا لم أواجهه من قبل .
 ـ حسنُّا، ربما لم ألتقِ أي شخصى مثل مادي تمامْا، لكنها مـجرد فتاة صغيرة، يا جاك. يتعرف بعضنا على الـى بعض، هذا كل ما في الأمر. استمتعنا بنهار لطيف اليوم.


 لجعلي أبدو بأسوأ ما يمكن.
 توقفتُ، وعدلت ما كنت على وشك أن أقو أنهـ

ـواحدة من الأطفال تسببت في تشغيل كل تلك الأثياء؟ لقد كن يعبثن بالجهاز اللوحي في وقت سابت، هل هناك الاك أي طريقة يمكن أن يكن من خلالها... لا أدري.... برمجنه مسبقًا بطريق الخطأِّ؟ فكرت: ا(أو عمدًاله، إلا أنني لم أقل ذلك. لكنه هز رأسه.
 مما ذكرتِه، فقد تجاوز كل مكبر صون صوت ون ونظا
 لفعل هذا. ستحتاجين إلى كلمة مرور المسؤول من ألـو أجل ذلك. ـ إذن... في الأساس يجب أن يكون إما بيل وإما ساندرا؟ هل هل هذا هو ما تقصده؟



الخاص بهما بطريقة ما؟

- ربما. لكنهم ليسوا مسجلين حتى كمستخدمين لهذا الجهاز اللوحي.

انظري.
نقر القائمة المنسدلة الصغيرة في تطبيق إدارة المنزل التي أدرجت



- إذن ما تقصده هو ...

تحدئت ببطء، محاولة التفكير في الأمر .
 رقم التعريف الشخصي الخاص بساندرا فحسب، بل ستحتاج إلى

هاتفها؟

- إلى حد كبير، أجل .

أخرج هاتفه، وأراني لو حة صلاحيات الوصول الخاصة به. ـ أرأيتِ؟؟ أنا المستخدم الو حيد المسسجل على هاتفي. هذه هي طريقة تصميمه.

- ولتسجيل مستخدمين جدد على جهاز ... ـ أنت بحاجة إلى شفرة محددة. لا بد أن ساندرا أعطتكِ واحدة عند مجيئك هنا، أليس كذلك؟

أومأتُ.
ـ ودعني أخمن، لا يمكن إنشاء الشفرة إلا من قِبل ...

 خارج حدود الاحتمال، كنت قد قر أت عن التطبيق عندما أخر أخبرتني ساندر النـرا بشأنه لأول مرة، وحسب ما فهمته، كان الهدف من النظام هو الْ أنه يمكنك التحكم فيه من أي مكان يمكن الوصول فيه إلى الإنترنت، تْفقُّد الدائرة

 تكون عالقًا وسط الز حام المروري في إنفرنيس . لكن لـَ يَ يفعلان ذلك؟ تذكرت ما قاله جاك عندما ذهبت لا علصـي أنني كنت أعرف أنني أتعلق بعشة، كان لا يز ال يتعين عليَّ طرح السؤ اله ال . ـو وفحص الفيروسات؟ هز رأسه.
ـ لا شُيء على الجهاز اللوحي على الإطلاق. إنه نظيف تمامًا. ـاللعنة.
مرَّرتُ يدي خلال شعري، ووضع يده على كتفي، لامسْا إياي مرة أخرى برقة، لكنني شُعرت بشُحنة كهربية من نوع ما تسري بيننا، مما جعل الشّ الشعر ينتصب على ذراعي، وارتجفت بـخفة.

ارتسم الأسف على وجه جاكّ، وقد أساء تفسير رد فعلي.
 أدعك تخلدين إلى النوم .






قلت أخيرِّا:
 وقفت، وفعل ذلك هو الآخر، ووضع كوب شايه وهو يتمطى، حتى سمعت طقطقة معاصله، وظهر جزء صغير من بطنه المشدود بين طرف
فميصه وحز امه.

بعد ذلك، فعلت شيئًا فاجأني أنا نفسي. شيئًا لم أكن أنتوي فعله، حتى اللحظة التي وجدت نفسي أفعل فيها ذلك. و قفت على أطر اف أصابعي، و جذبت كتفه نحوي، وقبَّلَت وجنته. شعرت ت برقة جلده، وبخشُونة لحيته التي لم يحلقها منذ يوم تحت شفتي، وبدئئه. وأحسست بشيء في أعماقي يتقلص من الرغبة. عندما تراجعت إلى الور|ه، كانت ملامحه خالية من التعبير من أثر




تحتاجين إلى أن... أبقى؟

كانت هناك رقفة متناهية الصغر قبل تلك الكلمة الأخيرة. _أنا متأكدة.

 مكانه، ووقفت أزراقب هيئته مقابل الضـوء المتدفق من نـو نوافذ الإسطبل،
 الأمامي، استدار ورفع يده في وداع، ومع أنني لم أكن متأكدة ما إذا كان الم


 أن ألمس بأطر اف أصابعي موضع خدي الذي الذي لا مسته شـفتاه. لم أعرف ما الذي كان يقصده عندما عرض البقاء. ما الذي كان يأمله، ويتو قعه. لكنتي عرفت ما كنت أريده أنا. وكنت أدري أنني أوشكت للغاية على إبداء المو افقة.

أعرف ما الذي تفكر فيه، يا سيد ريكسام. لا شيء من هذا يساعد قضيتي. وهذا هو ما اعتقده السيد جيتس أيضُا أِيا.

## لأننا نعرف أين يقودنا هذا، أنا وأنت، أليس كذلك؟


 وإلى جثة طفلة ممددة... لكن لا لا لا يمكنتي التفكير في ذلك، وإلى إلا سأبدأ
 أعرف ذلك الآن. لم أكن أعلم من قبل أن هناكُ طرقًا كثيرة للغاية للـيا للتعامل
 هنا. النساء اللاتي تقطعن جلودهن، وتنتزعن شعور هنز، وتلطخن زنازين الازينهن

 الإطلاق، ولا حتى من أجل الوجبات، حتى يصبحن لا شيء سوى عظام،

وجلد رمادي، ويأس.


 الملتصقة على وجهها، وسيرتها الذاتية المثالية، لم يكن لها لها وجود قَطِّكُ، وأنت تعرف ذلك. كان هناك شخخص مختلف للغاية خلف ذلك المظهر الأنيق

المبتهج، امر أة تدخن وتتناول الشُراب وتُطلق السباب، وكانت يدها تتوق



 شخصيتي الحقيقية. لكن إلى أين أو صلني ذلك الك التظاهر الـي
 تلك الأجزاء سيكون أقل من الحقيقة كاملة. إخبارك بـ بالأجزاء التي تبرئني التي فقط،
 الأول. ويجب أن أصدق أن الحقيقة هي التي سوف تطلق سر احي.

كنت قد نسيت في أي يوم كنا، عندما استيقظت. عندما رن جرس ساعتي


 بعد أن استلقيت هناك لعشُر دقائق إضافية، و أنا أهيئ نفسي لليوم، أنز أنزلت

 ويبدو عليها الاستهجانـ
قالت عندما دخلتُ الغرفة، وأنا أفركُ عينَي وأتوق إلى القهوة: ـ ـ ألم تستيقظ الطفلتان بعد؟
هززت رأسي.
_ نعمه، كانت لدينا. . .
ما الذي يجب أن أقوله؟ فجأة، لم أستطع حمل نفسي على رواية الحكاية بأكملها. في النهاية، أكملت قائلة:

ـليلة مضطربة بعض الشيء. فكرت ت أن أدعهما تستيقظان متأخرًا.
 ويجب أن تغتسلا وتر تديا ملابسهما، وأن تكونا داخل تلك السيارة في

الساعة 0 , 1 ^؟ أعدتُ التفكير، ثم أدركتُ الوضع. اللعنة.
ـيا إلهي، إنه يوم الاثنين.
ــ أجل، وعليك أن تسرعي إذا كنت تريدين الوصول في الوقت المناسب.

ــلـ أذهب.
كانت مادي مستلقية على وجهها في فراشهها، ويداها على أذنيها. بدأت أشعر باليأس. لم يكن الأمر متعلقًا بما سأقوله لساندرا إن لم أتمكن من
 قد حصلت بالكاد على ثلاث ساعات من النوم في الليلة الماضية. بوسعي التعامل مع رضيعة متعكرة المزاج. لم يكن بوسعي التم التعامل مع مع طفلتين في في سن المدر سة الابتدائية أيضُا، ناهيك عن طفلة عنيدة ومتمردة مثل مادي. ـ ـسوف تذهبين، وهذه هي نهاية النقاش ــلـ أذهب، ولا يمكنك إجباري.
ما الذي يمكنتي قوله لللرد على هذا؟ كان ذلك صصحيحًا، في النهاية.

 من سـاندر اعند كل عقبة. لكن ذلك نجح مع إيلي، التي افترضتُ أنها كانت في الطابق السفلي الآنن، وقد ارتدتْ ملابسها بصورة أو بأنرى (مع أنها لم تغتسل أو تتمشط)، وتتناول حبوب الإفطار مع جين.
ــ لا أريد كوكو بوبس. لا أحب كو كو و بوبس. إنها للأطفال الصغار.

ـحسنًا، يبدو ذلك ملائمُا، نظرٌا إلى أنك تتصرفين كالأطفال الصغار! ثم ندمتُ عندما سمعتها تضحك
 الهدوء، وإلا ستعرف أنها تملك القدرة للتأثير فيك".
 ليلتين مضتًا، وعدلت خططي على عجل .


لم تقل شيئًا، وفي اننهاية تنهدتُ.
 معاملتك كطفلة صغيرة، وأُلبسك ثيُبك كـك كما أفعل مع بيترا


 حين شر عت ألبسها ثيابها عنوة. كانت مرتخية مشل دمية من القماش، لكين




قدم، ثم حسُرتُ حذاءها المد المدرسي في قدميها قلت، وأنا أحاول إبعاد نبرة الانتصار عن صوتي:
 السفلي أتناول الكوكو بوبس مع إيلي، إن أردت الانضمام إلام إلينا. وإلا سأراك في السيارة خلال خمس عشّ قالت متخشبة، ولا شيء يتحرك ك فيها سوى فمها:
 أطلقت ضحكة. _أنا لا أكترث...
أو وفتُ نفسي في الوقت المناسب، وأعدتُ الصياغة. ـ على الإطلاق. لكن لو كنت منز عجهة. ..
 طرف الفرشاة، منتوية ترك الأمر لها فيما إذا كانت ستغسل أسنانها. لكن عندما عدتُ ممسكة بالفرشاة، كانت جالسة على عـلى فراشها.

 عبستُ. ألم تكن أكبر سنًّا في الثامنة، من أن يغسل لـنـ ألها أحدهـم أسنانها؟ ما الذي ذكره الملف؟؟ لم أستطع أن أتذكر.
أخيرًا قلت:
ـ إممـم... حسنًا.

فتحتٌ فمها مثُل طائر صغير مطيع، وأدخلتُ فرشاة الأسنان، لكنني
 الفرشاة، وبصقتْ في وجهي تمامًا، وانزلقتْ كتلة من البلغم الأبيض برائحة
النعناع على وجهي و شفتي، وعلى قميصي.

لم أتمكن من الحديث للحظة، ولم أستطع أن أقول شُيئًا، وبعد ذلك،


 التقت عيناها عينَي، وأخذت تضحكك، من دون بهجّة على الإطلاق،
 كان جسدي بأكمله يرتجف من أثر الأدرينالين، وكنت أدرك كـ كم أوشكت

على فقدان السيطرة على نفسي، وصفع تلك الابتسامة على وجهها الصغير الماكر . لو كانت طفلتي، لفعلتها من دون شك انك. كان غضبي حارًّا ومطلقُا إلا أنني منعت نفسي. منعت نفسي بالفعل
لكن هل سيبدو الأمر كذلك على الشاشة، لو كانت ساندرا تراقب؟
 الفراش، تضحك تلك الضحكة الخشُنة الخالية من البهجة، وسرت إلى


 أحد جانبَي الحافة الـخزفية، شاعرة بجسسدي كله يرتجف من الحن البكاء المكتوم.

- روان؟

أتى النداء من الطابق السفلي، خافتًا من صوت الماء الجاري، ولهاتئي
الباكي. كانت جين ماكنزي.

- جاك جر انت في الخارج، مع السيارة. تمكنت من الرده، آملة ألا يفضـح صـوتي دموعي: _ أنا... أنا قادمة.

ثم رشُشت و جهي بالمـاء وجففت عيني، وسرت عائدة إلى غرفة النوم حيث كانت مادي تنتظر .
قلت وأنا أحافظ على ثبات حوتي بقدر استطاعتي: ـ حسنُا، يا مادي. حان وقت المدرسة. جاك في في الخارج مع السيارة، دعينا لا نبقيه منتظرٌا
ولصدمتي الل(متناهية، نهضتٌ بهدوء، والتقطتْ حقيبتها المدرسية، وتوجهتْ إلى السلم. قالت من دون أن تستدير : ـ هل يمكتني تناول موزة في السيارة؟

ووجدت نفسي أومئ، وكأن شيئًا لم يحدث. قلتُ وأنا أسمع صوتي في أذني باردًا وخاليّا من المشاعر : ـ أجل

 هنا مقزز . _ماذا؟ الفتتْ لتنظر إليَّ، ووجهها نموذج للبراءة المجروحة. ـ ماذا؟ لقد سعلت. كان الأمر رغمًا عني. ثم ركضتْ هابطة باقي اللدرج، وخرجتْ إلى السيارة المنتظر ة، كما لو أن الصراع المرير خلال العشرين دقيقة الماضية لم يكن شيئًا سوى من نسج مخيلتي.
وجدت نفسي أتساءل عمن انتصر في تلك المواجهة، حين تفقدتُ مفعد


 لا ـ بصرف النظر عن محصلة ذلك المو قفـ، فأنا لم أفُز . لقد خسرت تي في في اللحظة التي سمحت فيها لمادي بتحويل الأمر إلى معر كة.
لكنتي لم أضربها. مما يعني أنني، حتى لو لم يكن هناكُ أي أي شيء آخرير، قد انتصرت على أسووأ غر ائزي.
لم أدع الشياطين تفوز . ليس هذه المرة.

عندما أُغلقت بوابة المدرسة، شُعرت بنوع من الارتياح الواهن يغمرني،
 ووجهي بين يديَّ.
لقد فعلتُها. لقد فعلتها. ومكافأتي الآن هي خمس ساعاع ما يقارب الاسترخاء. كانت بيترا لا تزال معي بالطبع، لكن خمس سا ساعي بصحبتها لم تكن شيئًا يقارن بتعاسة إيلي المزعجة، وحملة ماء مادي المريرة للانتقام.
بقيتُ منتصبة بطريقة ما، وسرت عائدة ودرت حور حول الناصية إلى الشارع

 ـ هل نجحت؟
وشعرت بابتسامة عريضة تشق وجهي، وأنا عاجزة عن إخفاء شعوري

ـ أجل . سوف تظالان خلف القضبان خلال الساعات القليلة المقبلة،
على أي حال.

قال بارتياح، وهو يضغط على دواسة السرعة، حتى انزلقنا مبتعدين عن حافة الر صيف بذلك الطنين الخافت على نحو مثير للأعصابِ، والذي بتُ بتُ
أتوقعه من السيارة:

ـ أرأيت؟ إنك تؤدين عملًا رائعا.
_ لا أتمق معك في هذا. لم أكن واتقة ما إذا كنت سأنجح في جمل ما مادي
 يوم آخر، وربما يكون هذا هو المهـما سأل جاك بأسلوب عملي، بينما نحن نتو جه إنـو إلى وسط المدينة الصغيرة التي تقع فيها مدرسة البنات الابتدائية:
 لديك أعمال يتعين إنجازها، أو يمكنتا التو قف لتناول القهوة إذا شـئت،
وبوسعي أن أريك جزءًا بسيطُا من كارن بريدج.

 عندما مر رنا خلالها
ـ أجل، إنه مكان صغير لطيف. وبه مقهى جيد أيضّا، يلـئى (اباريتش بوت". إنه يقع عند الطرف الآخر من القُرية، لكن لا تتوفر كثير من


 عبر الشارع الرئيسي في كارن بريدج، وجاك يشير إلى الميحلات الـي التجارية

 الجرانيتية أكثر أناقة وأضيق مما كانت تبدو عليه من مسافة بعيدة. رأيت

 عندما أشرت إليهما.
ـ هنالك كتير من المنازل الكبيرة حولنا، لكن المتاجر الصغيرة لا تزال

تواجه المصاعب. المتاجر السياحية أحو الها على ما يرام، لكن الأماكن الصغيرة لا تستطيع منافسة أسعار السوبر ماركت

 وأمسكه لي كي أتمكن من المناورة، وإدنائ إنال عربة بيترا اعبر عتبته. في الداخلى، خر جت امر أة ذات مظهر أمومي من خلف ألف الطاولة للتر التر حيب بنا - جاكي جرانت! حسنًا، لمقد مر ت فترة طويلة منذ آخر مرة أتيت إلى هنا لتناول قطعة من الكعك. كيف حالكّ ياعزيزي؟ ـ أنا بخير، يا سيدة أندروز، شـكرًا لك. وكيف الك حالك أنت؟

 ماكر هي أقرب كلمة يمكنتي العثور عليها لوصفها المان وكأنها كانت تر يد قو قول المزيد، إلا أنها امتنعت عن ذلك. ريما فيما كان مجرد حب استطلاع تقليدي.
 بالتأكيد من المسموح أن يتناول الر الر جال والني
 قال جاكُ ببساطة:
_أوه، هذه روان. روان، هذه هي الـيدة أندروز التي تدير المقهى. روان
 قالت السيدة أندروز، وهي تبتسم وقد لانت ملامححها:

 أن تكون لديك قوة للبقاء، أكثر من الفتيات الأخريات.

جازفتُ قائلة:
ـ سمعت أنهن لم يستمررن لفترة طويلة.

ضحكت السيدة أندروز، وهزت رأسها.
 فكرتُ في كلماتها، بينما أنا أفك مشابك


 الأقدام من فوقي، لم أكن متأكدة تمامُا

 ــ أعلى غرفة نومك؟ بدا مندهشًُا.
_لا، لـم أكن أعلم بوجود طابق آخر بالأعلى هناكـ هل هل هو دور علوي
للتخخزين، أم غرفة علِية حقيقية؟
 أفترض أنه يقود إلى هناك، و ... حسنّا...
ازدردت ريقي، وأنا غير متأكدة من كيفية صياغة هذا ـ ظنتنت... حسنًا، لقد سمعت بعض الأصوات الغريبة بالأعلى هناك

- سأل، وهو يرفع أحد حاجبيه:

وهز ـ لا أدري. ربما. لكن ربما لا ـ بدا و وكأنهـه ...

ـ ـرف أكبر. لساني... بـشُري.

- إنهم يصدرون ضجيجُا رهيبّا في أثناء الليل، أو على الأقل لديهم القدرة على ذلك. لديًّ مجموعة من المفاتيح في مكان ما، هل تريدينتي أن أجرب بعد ظهر هذا اليوم؟

كان هنالك نوع من الشعور بالارتياح في مشاركة مخاوفي، لكن بحذر، مع أنني أحسست بالحماقة بعض النيء حينها، وقد غادرت الكلمات شفتي. فما الذي كنت سأعثر عليه بالأعلى هنالك في النهاية، سوى الغبار
 تُركت مفتوحة، أو كرسي قديم يهتز أمام تيار الهواء، أو مصباح يتأرجح

بفعل النسيم.
ـ هنا كرم منك حقًا _هاكما الآن.
أتى الصوت من خلفنا، واستدرت لأرى السيدة أندروز وهي تحمل
 رفعتُ فنجاني إلى شفتي، وارتشفت رشففة طويلة ساخنة، وشعرت بها تا تحرق حلقي من الداخحل، وتدفئ أحشائي. ولأول مرة منذ بضعة أيام، أحسست بالثقة تعود إليَّي
قلت للسيدة أندروز: ــهـا هـا رائع، شُكرًا لكـ وابتسمتْ بارتياح
 يمتلكها السيد والسيدة إلينكورت في (هيذربراي")، لكننا نفعل أفضل
ما في وسعنا.

قلت بضحكة، وأنا أفكر في شعوري بالارتياح للتعامل مع إنسان حقيقي
على سبيل التغير :
_ لا، على الإطلاق. في الواقع، فإن ماكينة صنع القهوة الخاصة بهما فاخرة أكتر مما يجب بالنسبة إليَّ. لا يمكنتي التعامل معها
 ما، أليس كذلك؟ تقول إن المرء يخاطر بحياته، وهو يحاول إشعال الأنوار.
ابتسمت، وأنا أتبادل نظرة سريعة مع جاك، لكنتي لم أقل شيئًا. قالت السيدة أندروز في النهاية:
 من الجيد أنهما اشتريا المكان. مسحتْ يديها بمئزر رها.
ـ لا يو جد الكثير هنا ممن كانوا سيُقِدِمون على ذلك، مع تاريخهَ هذا. ـ أي تاريخ؟ رفعتُ رأسي بدهشُة، وهشُتْ هي بيدها.
 بخصوص ذلك المنزل، كما تعلمين. لقد سلب حياة أكثر من طفل. لم تكن ابنة الطبيب الصغيرة هي الأولى، بأي حال من الأحوالن. ـ ما الذي تعنينه؟ تناولت رشفة أخرى من القهوة، وأنا أحاول تهدئة القلق المتصاعد

قالت السيدة أندروز: - في الماضي عندما كان بطلق عليه منزل ستروان... خفضتْ صوتها. ــ كان آل ستروان أسرة عريقة للغاية، ولم يكونوا .. زمت شفتيها بتزمت.
ـ حسنًا، لم يكونوا في كامل قواهم العقلية في النهاية. قتل أحدهم زوجته

وطفله، أغر قهما في الحمام. وعاد آخر من الحر ب، وأطلق على نفسه الرصاص من بندقيته الخاصة.
 "هيذربراي"، بحوض الاستحمام الضخم والبلاط المغربي. لا يمكن أن يكون حوض الاستحمام نفسه، لكن من الممكن تصور أن تكون الـن هي

## 20

t.me/t_pdf

قلت، وأنا أنُعر بعدم الارتياح: ـ سمعت أنه كان هناكّ ... حادث تسمـرم. وأومأتْ برأسها.

ـ أجل، كان ذلك هو الطبيب، الدكتور جرانت. جاء إلى المنزل في الخمسينيات، بعد أن باعه آخر آل ستروان، وانتقلوا اللإقامة عبر الحدورد. لقد سمم ابنته الصغيرة، أو هكذا يقال. سيقول لك بعضهم عن طريق الخطأ، والبعض الآخر ...
 الباب يصدر رنينًا. فردت السيدة أندروز مئز رها، واستدارت ديارت بابتسامة.


أجلبه لك هذا الصباح؟

بينما هي تبتعد لتخدم عميلتها الأخرى، راقبتها ولنـا وهي تمضي، متسائلة عما كانت تعنيه. لكنتي نفضت صدمتي بعد ذلك.
 عمرًا معينًا شهدت الوفيات والمآسي، ولم تكن وفاة طفلة في "هيذربراي")

لكن مع ذلك، رنت كلمات إيلي في رأسي، وأنا أثبت صدرية بيترا اتحت ذقنها بشكل أكثر إحكامًا، وأخرج علبة كعك الأرز.

عدنا إلى منزل "هيذربراي") عبر الطريق الطويل، وقدنا ببطء بججوار المجاري



 سأل، بينما كنا نتظر عند تقاطع مع الطريق الرئيسي حتى تمر شُـاحنة: ــهـ تل تحبين التمشية في التلال؟
وأدركت أنني لا أعرف الجواب عن سؤاله.
 التمشية، على ما أعتقد. لماذا؟
ـأوه... حسنًا...

كان هناك تردد مفاجئ في صوته، وعندما ألقيت نحوه نظرة جانبية، كانت وجنتاه متو ردتين. _ لقد ظنتت فحسب.... أتعرفين.... بعد عودة سـاندرا وبيل، وعنـدما تصيرين حرة في نهايات الأسبوع مرة أخرى، أحربـ، ربما نستطيع ... يمكنتي اصطحابك أعلى أحد الجبال. إذا أعجبتك الفكرة.

ثم جاء دوري أنا حتي يتضرج وجهي
ـ تعجبني الفكرة حقًّا. أعني، إذا لم تم تمانع كوني بطيئة... أعتقد أنني سأضطر إلى شراء حذاء، وبعض الأشياء.
ـ سوف تحتاجين إلى حذاء جيد. ومعطف واقِ من المطر . يمكن أن أن ينقلب الطقس بسرعة كبيرة في الجبل . لكن...

أصدر هاتفه صوت زقزقة صغيرة، ونظر إليه ثم عبس، وناوله لي.


الأمر عاجلُّ.

ضغطتُ على النص الموجود على الشاشة الرئيسية، وأومض عرض مختصر للرسالة، كان هو كل ما يمكنتي رؤيته من دون فتح الهاتف، لكنـه

كان كافيًا.
ـ جالكُ أنّ في حاجة ماسة إلى النسخ المطبو عة من ملفات بيمبر تون ن


قال جاك:
_اللعنة.
ثم ألمى نظرة عبر مرآة الرؤية الخلفية وهو يشعر بالذنب، إلى حيث كانت بيترا دستغرقة في النوم.

 لم أسأل عن خططه. شُعرت فقط بهجمة مفاجئة من ... ليست الخـة الخسارة تحديدًا ... ولا الخوف تمامًا أيضّا... لكنْ نوع من القَلق عند إدراك أنه
 أربع وعشر ين ساعة، حتى يقود جاك السيارة إلى هناك ويستريح، ثـم يقود عائدًا.
أدركت أن ذلك يعني شيئًا آخر أيضًا، عندما خر جنا من نفق أشـجار
 باب غرفة العلية، حتى عودته.

رحل جاك بمحجرد عودتنا تقريبًا. ومع أنني قبلت بامتنان عرضه باصطحاب

الكلبين معه كي ير يحني من مسؤولية إطعامهجما، وتمشيتهما علاوة على
 جميعًا. أطعمت بيترا، ووضعتها في الفراش كي تنام وقت القيلولة، ثـم



 الامتداد الشـامل للتلال والمستنفعات








 ومتو اريًا عن الأنظار .

 وشائعات، ورجل عجوز حز يز ين، يحيا هنا بعد وفاة طفلته. فتحت هاتفي، لعدم وجود شيء آخر أفعله، أكثر من أي سبب آخر،

وكتبت:
منزل (هيذربراي"، موت طفلة، حديقة سموم


ل(أسفل، و صلت أخيرًا إلى مدونة ذات اهتمامات محلية، كتبها مؤرِ هاوٍ

ستروان _منزل "(ستروان) (أُعيدت تسميته الآن باسمم (اهيذربراي") بججوار كارن بريدج، في اسكتلندا، هو تحفة أخرى لمؤرخي الحدي الحدائق، لكونه يحوي واحدة من حدائق السموم القليلة المتبقية في المملكئة المتحدلة (مثال آخر هو المثال الـنهير في قلعة (ألنويك") في نور ثمبر لاند) . زرعها
 الماضي، ويُعتفد أنها تحتوي على بعض ألـي أندر الأمثلة من النباتات المي المحلية

 جرانت الصغيرة، التي توفيت عام $19 V 「$ في سن انحادية عشرة، بعد
 مع أنها في أوجها كانت تُفتح أحيانّا للباحئين وأفراد الجمهور، إلا أن



 المكاكك الحاليون الأهمية التاريخية والنباتية لهنا الجزء الجاء من التاريخ الاسكتلندي، وأن يحافظوا على إرث الدكتور جرانت بما يستحقه
من احترام.

## لـم تكن هناك أي صور، لكنتي عدت إلى جو جل، و كتبت: الدكتور كينويك جرانت

كان اسمٌا غير شائع، وكانت هناك القليل من النتائج، لكن بدر بدا أن معظم الصور التي ظهرت هي للرجل نفسه. كانت الأولى صورة بالنى بالأبيض

 البوابة المصنوعة من الحديد المشغول للحديقة المسورة التي دخلتها

بالأمس أنا ومادي وإيلي. لم يكن مبتسمًا. بدا و جهه و كأنه شخص لا يبتسم بسهولة، مع تعبير جاد بطبيعته في حالة الاستر خاء، لكن كا كان ون الن هناك نوع من الفخر في وقفته.



 ير كض نحو مصور غير مرئي ويده ممدودة، إما كي يدفع الكاميرا بعيدُّا،
 التوى فمه في تكشيرة مز مجرة جعلتني أجفل، حتى عبر الشاشة الصغيرة ومروز العقود.
كانت الصورة الأخيرة بالألوان، وبدت اللقطة و كأنها مأخوذة من

 الهز ال، ويتكئ على عصا، ونظارته سميكة ومضببة، إلا أنه كان يحدق


 من دون أي معلومات حول مكان العثور على الصورة. أثنار التعليق على

الصورة إلى:



 ووضعت جهاز مراقبة الأطفال في جيبي، وأخذت كرة من الخيط الخاص

بالطهي من الدرج بجوار الموقد، وغادرت المنزل من باب غرفة المرافق، متتبعة المسار الذي أطلعتني عليه الفتيات في اليوم السابق.

كانت شمس الصباح قد حُجبت، وشعرت بالبرد عندما وصلت إلى الطريق المرصوف بالطوب الذي يؤدي إلى حديقة السيوم ما كان من الغريب أن يفكر

 "(ليتل نيبرز" . أما هنا، في منتصف الطريق تقريبّا إلى الدائرة القطبية اللـُـمـالــة،

 محاولة فتح القفل كما فعلت إيلي كان الأمر أكثر صعوبة مما أظهرتْه. لم يكن الأمر مجرد أن أن الفتحة في







 صرت أعرف تاريخها، بدت علامات التحذير في كل مكان. توت الغار

 حشائش ضارة عندما دخلت الحديقة لأول مرة، لكنها كانت كما رأيت حينا حينها تحمل علامة معدنية صدئة مغروسة بعمق في التربة، مكتوبَا عليها القر اصى

الكير . و كانت هناك أنواع أخرى أيضًا لم أتعرف عليها: نبات له زهور أرجوانية صارخة، وآخر مسح ساقي بإحساس يشُبه الإبر الصغيرة. وبقعة
 دفعت باب سقيفة متداعية، كانت هناك كمية و فيرة من عيش الغر اب و والفطر لا تز ال تنبت ببسالة في الظلام.
 وشعرت بالخشب الرطب وهو يحتك بالبلاط. كان هناك قدر كبير للغاية من السموم، بعضها مغرٍ، والبعض الآخر ليسى كذلك. بعضها مألوف،

 لم أجرؤ على ذلك. حتى النباتات المألوفة بدت غريبة
 لكونها مميتة.
أحطت جسدي بذراعيَّ في أثناء سيري، كي أحمي نفسي جزئيًّا، لكن الحديقة كانت متضخمة للغاية لدر جة أنه كان من المستحيل تجنب الاحتكالك
 على تحديد ما إذا كانت النباتات سامة عند اللمس، أم إذا كان الأمر محض ارتياب من جانبي تَسبب في شُعور بشر تي بائحكة والوخز عندما احتككت
بها خلال مروري.

لـم ألحظ شيئًا آخر إلا عندما استدرت كي أرحل : مقص تقليم، قابعًا على الجدار المنخفض من الطوب المحيط بأحد الأحواض ولامعًا، وليس صدئُا على الإطلاق. وعندما نظرت إلى الأعلى، رأيت أن ألى

 الدوبارة لتثبيت جزء متدلٌ من نبات متسلقِ

في الواقع، كلما أمعنت النظر، زدت ثقة من أن هذه الحديقة ليست
 أو إيلي. لم يكن أي طفل ليفكر في تقليم ذلك الفرع المتدلي بعناية، بل
 يكني ليلحظوه.
من كان، إذن؟ لِيست ساندرا. كنت على ثقة من ذلك. جين ماكنزي؟
جاك جرانت؟
تردد الاسم في رأسي بجرس غريب. جاكّ. .. جر انت.


 صغيرة، مما أعادني إلى الواقع وتذكرت ما أتيت لأفعله هنا.
 بإحكام. جعل الرينّ الصادر عنها وهي تنغلق سربًا من الطيور يرتفع إلى الِّى
 التلال المقابلة، لكنتي كنت في عجلة الحن الحن أمري حينها لأعيرها أي الي اهتمام أخرجت الخيط من جيبي، وقصصت قطعة طويلة، ثم و قفت على أطراف أصابعي، وبدأت ألفها حول الجن حيء الحّ العلوي من البوابة، فوق مستوى رأسي،
 البوابة المزخرفة، وحول ساكف الباب المبني من الطوب بار بالأعلى، حتى الـي استخدمت آخر جزء من الخيط، وصارت البوابة محكمة تمامُا. بعد ذلك،
 بإحكام، حتى تحولت أطراف أصابعي إلى اللون الأبيض .
 المرة، لكنتي بت وائقة الآن من أن البوابة مُحكمة، وأن لا شُيء أقل من

سلم سيمگِّن مادي وإيلي من اقتحامها هذه المرة. أسقطت مقص التقلنيم

 وركضتُ عبر الطريق المرصوف بالطوب المؤدي إلى المنزل.

انشغلت في الساعات التالية مع بيترا، ثم بمحاولة اكتشاف طريقة قيادة (التيسلا)" لجلب الفتاتين من المدرسة. كان جاكُ قد أخذ سيارة آل إلينكورت الثانية، وهي سيارة "لاند روفر")، حتى يذهب للقاء بيل، وأعطاني دورة تديلد

 دبرياج، ولا سرعات، وتتباطأ بشكل غريب في كل مرة ورة ترفع فيها قدمك عن دواسة السرعة. كانت كلتا الفتاتين متعبة بعد يومها في الملدر سة. لم تقو لا شيئًا بينها
 دون حوادث. تناولتا العشاء، وتناوبتا اللعب على الجها

 آتِ عبر مكبرات الصوت

 الصوت المضخَّم عبر مكبر ات الصوت الصوت ـ أوه، ياعزيزتي، أحسنت! عشر
 كانت ساندرا كانت قد اتصلت بغرفة الأطفال، و كانت تحادثهـهما قبل
أن تخلدا إلى النوم.

وتفت للحظة أحوم خارج الباب، ويدي على المقبض، أستمع إلى


الأضو اء، وشرعتٌ تغني تهويدة.

كان هناك شيء حنون للغاية، وشخصي جدّا في ذلك الفعل البّ البيط،



 لأن لديهما أمّا كانت تر يد على الأقل أن تكون مو موجودة هناكّك، حتى لو لم يكن بوسعها ذلك. لكنتي كنت أعرف أن ذلك من شُأنه أن يكسر الوهم بأن والدته أنهـا حاضر
 في المطبخ في الأسفل، بعد انتهائها. بينما أنا أتناول الطعام وأقوم بالترتيب، التظر التا

 الفراش بشعور وكأنني أمشي على قشور البيض.


 في جوجل عن الدكتور جرانت مرة أخرى.




زبما حتى في هذه الغرفة ذاتها. كيف كان شعور الحياة هنا طوال تلك اللسنوات، والشـائعات المححلية تدور حوله، وذكريات ابنته قاسية ومؤلمة

للغاية؟

> بالعودة إلى شاشة البحث، كتبت: وفاة إلسبيث جرانت كارن بريدج وانتظرت حتى ظهرت الروابط.




 الحادية عشرة.
 "(إنفرنيس جازيت"، يسجل نتائج تشر يح الجثة والتحقيق في موت إلسبيث. بدا أنها تُوفيت بسبب تناول بر و نوس لو رو سير اسو س، أو تو أوت كرز الغار، الذي صُنعت منه المربى بطريق الخطأ. على ما يبدو أنه كان من





 من الحادث، لذا كانت إلسبيث هي الشخصر الو حيد الذي تناول الـيم مرضتٌ على الفور تقريبًا، وماتت بسبب فشّل الأعضاء المتعدد، على الرغم من الجهود المضنية لإنقاذها.

صدر حكم بالقتل الخطأ، ولم تُوجَّه أي تهم نتيجة وفاتها. إذن كانت إلسبيث هي الشُخص الو حيد المُعرَّض لخطر تناول تلك المربى. كان بوسعي إدراك سبب ظهور الشائعات، مع أنه لم الم يكن من من
 السمها. ربما كانت الحكاية هي أن السكان المان المحكليين يعتنون بأمر مَن ينتمون إليهم. وماذا عن المربية؟ كانت قد استقالت (اقبل شهرين فحسب")، تبعًا لكاتب المقال، الذي تمكن من وضع العبارة البسيطة بطريقة تجعلها تبدو


 وبالتالي، من خلال الاستدلال، كانت أكثر عر ضة لاقتر اف خططأ في التعرف على النباتات.
مع ذلك، كلما تأملت الفكرة، بدا أن هناك مشكالات أكثر فيما يتعلق
 في الضوراحي في تسعينيات القرن الماضي، غير مير معتادة تمامُا قطفَ الفاكهـة، وحتى أنا كانت لديَّ فكرة مبهمة عن شُكل الغار، مقارنة بالبيلسان. هل يمكا يمن
 القاتلة، أن ترتكب مثل هذا الخطأ بالفعل عند إعادة قراءة المعالل، شعرت بمو جـة من التعاطف المفاجئ مع المربية،
 فوتت بفارق بضعة أسابيع فقط، احتمال التورط في فضيحة. فيحي في النهاية، أي مستقبل ينتظرٍ مربية مات تحت رعايتها الطفل الذي هي مسؤولة عنه؟ مستقبل كئيب حقًّا.

لست متأكدة متى استغرقت في النوم أخيرُا، وهاتفي لا يز ال في يدي، لكنتي

أعرف أن الوقت كان متأخرٌا جدًّا عندما انتزعني صوت مفاجئ من النوم. كان



جرس الباب يدق.

صل.ز الصوت مرة أخرى، "بينج بونج") منخضضة، بدا أنها قادرة على تجاوز


الأيقونة.
افتح الباب؟ تأكيد / إلغاء.

ضغطت (إلغاء) على عجل، ثمث نقرت حتى وصلت إلى إلى أيقونة الكاميرا.


 الباب للمرة الثالثة، كان بوسعي سماع الدقات تتردد قادمة عبر بيت الدر الدرج إلى جانب صوتها الصادر من هاتفي، وأدركت أن عليً أن أجيبه قبل أن يو قِّ

الضجيج الفتيات.
كانت الغرفة باردة بشكل غير طبيعي، وارتديت روبي قبل أن أخطو بهدوء إلى الطابق السفلي، ووقع قدمي خافت على السجادة السميكة، وأنا أشق
 بإيقاظ الأطفانل. عانيت لحظة صراع مع لوحة الإبهام في الر دهة، ثم أم انفتح
الباب بصمت ليكشف عن... لا شيء.

ساد الظلام تمامًا. كان مكان وقوف (اللاند روفر") لا يز ال خالِّلًا، ولـم تكن أي من مصابيح الأمان الحساسة للحر كة حول النـ الفناء مضاءةء، مع أن
 بكفي من وهجه القاسي، ونظرت عبر الفناء وأسفل الممر، وأنا أر تجفـ بعض

الشيء في هواء الليل البارد. لا شيء. لم تكن هناك أي أنوار مضاءة في شقة
 أغلقت الباب، وصعدت عائدة ببطء إلى غرفة نومي، لكنتي كنت بالكاد في منتصف دورة الدرج الثانية، عندما دق الُجرس مرة أخرى. اللعنة.
بتنهيدة، شددت حزام روبي بقوة أكثر، وعدت إلى الطابق السفلي، مسرعة هذه المرة.
لكن عندما فتحت الباب، لم يكن هناك أك أحد مرة أخرى أخرى. أغلقت الباب بقوة أكثر مما قصدت هذه المرة، وقد جعل الإرهاق
 اللسمع لصوت من الطابق العلوي: ربما صوت في عويل بيتر المتصناعد كصافرة الـون
الإنذار. لكن لم يأتِ شيء.



 المالئكـِان الصغيران مفتو حان، وغطيطهما الخافت يُعقلق الهـدوء بالكاد. بدت كلتاهما صغيرة وضعيفة للغاية في نومها، وانقبض قلبي بسبب غضبي



 طريقي إلى غرفتي بالطابق العلوي.
 وأدركت السبب. كانت النافذة مفتو حة.

عبست وأنا أسير عابرة الغرفة تجاهها.
 بل مفتو حة تمامٌا، وإطار النافذة السفلي مر فور لألأعلى لأقصى در جة ممكنة.




 تعمل بصورة آلية، لكن النوافذ على الأقل كانت لا تزا تال أصلية الية من العصر
 جذبت إطار النافذة إلى الأسفل، وسحبِتُ عبر ها المز لإج النحاسي، أسر عت عائدة إلى ملاذ اللحاف الريش الذي الذي كان لا لا يزال دافئًا وأنا ألأتجف على نحو ممتع بينما أستكين في ثناياه.
 صرير واحد منفرد.
جلست في الفراش، ممسكة بهاتفي إلى صدري ـ اللعنة. اللعنة. اللعنة. اللعنة. لكن الصوت التالي لم يأتِ. هل أخطأت السمع؟ هِ هل كان شينًا آخر غير وقع الخطوات الذي أيقظني في الليلة السابقة؟ ربما غصن فئ في ألـي مهب الريح فحسب، أو لوح أرضي يتمدد؟
لم أستطع سماع أي شيء، سوى ونيشُ دمي في أنيّي، وفي النهاية
 عيني في الظلام. لكن حواسي كانت في حالة تأهب قصوى، وبدا النوم مستحيلاً ا استلقيت هناك لأكثر من أربعين دقيقة، وأنا أحس بخفقان نبضي، وأستشبر أنسا ونكاري تتسابق بمزيج من الارتياب والخرافاتات الجامحة.

ثم صدر ثانية، كما كنت نصف خائفة من ذلك، ونصف منتظرة إياه.
صريير ...
ثُم بعد وقفة قصيرة للغاية، صرير ... صرير ... صرير ... لم يكن هناك أدنى شكك هذه المرة، كان صوت خطـي
 كبيرة، حتى إنتي اعتقدت للحظة أنتي سأصاب بالإغماء، لكن بعد ذلك سيطر عليَّ الغضب. قفزت من الفراشي، وركضـت إلى الباب المغلق في ركن الغرفة، حيث جثو ت على ركبتي، محدقة عبر ثقب المفتاح، وقلبي كالطبلة في صدري.

 مريض مضطرب بأن أحلهمم يدفع شُيئًا ما عبر الثقبّب، ربما عود أسنان أو قلم رصاص مبري، ويخترق قرنيتي بقسوة، وسقطت للخلف، وانـي وأنا أرمش وعيني تدمع بفعل التيار الهو أئي المترب بـئ لكن لم يكن هناك شيء. لا وجود لعود أسنان، يعميني متعمدًا و ولا شئيء لأراه أيضًا. مجرد السواد اللامتناهي، والنسيم البارد المحممل بالغبار من هواء غرفة العلية الفاسد. حتى لو كان هناك منعطف في الدرج، أو باب مغلق


 ما كان الذي يفعله في الظلام مر
 في انتظامه. تُم وقفة، يليها مرة أخرى صري صرير ...
 وخوف أكثر من ذلك:

ألصقت فمي بئقب المفتاح، وصوتي يرتجف بمزيج من الرعب الغاضب:
 الدريض؟ كيف تجرؤ؟ أنا أتصل بالشُرطة، لذا من الأفضل أن تخر الخر من هناك !
لكن الخطوات لم ترتبك حتى. تلاشى صوتي كما لو كنت صحت فـ في




 من إنفرنيس، ومن المستبعد أنهم يستقبلون مكالمات وريات روتينية في منتصف الليل. كان خياري الوحيد هو 999 ـ وحتى في حالتي المرتعدة من الخوف،

 تصدر من غرفة علية منز لها.
لو كان جاك هنا فقط، لو كان شـخصى ما هنا فحسب، بـخلاف الفتيات
الثلاث اللاتي أتلقى راتبي لحمايتهن، لا لإخافتهن أكثر . الا


 ذلك الباب المغلق، وثقب المفتاح ذاك المفتوح على الظلام ...




بينما أنا أجهل ذلك وأنام بالأسفل. على الأقل إذا كنت هنا، أراقب وأسمع'، فلن يستطيع أيَّا ما كان مو جود با بالأعلى أنى .. ازدردت ريقي في الظلامه، وحلتي جافي كانت راحتاي تتعرقان، ولم أستطع إكمال الفكرة. لن أنام الليلة مرة أخرى، كنت أعرف ذلك الآن.
 وجلست وهاتفي في يدي، وأنا أستمع إلى الإيقاع الثابت للأقد القدام التي تذرع فوقي. وفكرت في الدكتور جرانت، الر جل العج العجوز الذي الذي عاش الـي هنا



باستنناء حديقة السموم الفظيعة تلك، خلف بوابتها المغلقةَ
 سمعت الكلمات مرة أخرى، بصوت مادي الصغير العملي البارد، وكأنها

 إذا منعتهم من الثو م لمدة طويلة بمـا يكفي هل شـرعت أفقد عقلي بالفعل رباه. هذه سخافة. لا يصاب الناس بالُجنون من قلة النوم لليلتين. كنت

أتصرف بشكل ميلودرامي تمامًا.

 من الالتفات إلى الباب المغلق، وتخيلته وهو ينغتح، والوقع البطيء للأقدام
 نحوي وسط الظلام، والذراع النحيلة ممتدة. إلـبيثـ...

لم يكن صوتًا قادمًا من الأعلى، بل في داخل عقلي．صر خة حسرجة
الموت لأب حزين على ابته المفقودة.

لكن الباب لم ينفتح．لم يأتِ أحد．ومع ذلك، استمرت تلك الخطوات فو تي، ساعة بعد ساعة．صر ير ．．．صرير ．．．صرير ．．．الخطوات المتو اصلة لشخصص ما لا يستطيع أن يستريح．
لم أستطع أن أحمل نفسي على إطفاء النور ．ليس هذه المرة．ليس مع تلك الخطوات المتواصلة التي لا تهدأ فوقي．
 في يدي، وأنا أراقب وأنتظر، حتى بدأت الأرض تحت النافذة المقابلة

 كي أصنع لنفسي أقوى فنجان من القهوة يمكنتي أن أتحمل شُربه، وكي أحاول مواجهة اليوم．
t．me／t＿pdf

كان الطابق الأرضي خاليًا يتردد فيه الصدى، وهادئًا على نحو غريب من
 يشتاق إلى الإلهاء اللذي يوفره أنفاهما المستكشفان، وتوسلهما المستمر للحصول على المكافآت.
بينما كنت أشُق طريقي عبر الردهة متجهة إلى المطبخ، وجدت نـئ نفسي
 على سجادة الردهة، دمية على شُكل إحدى سُخصيات كارتون "الحصاني
 بنفسجية واحدة ذابلة، في منتصف أرض المطبخ. انحنيت شاعرة بالحبرة بالحيرة، متسائلة من أين أتت. كانت مجرد زهرة واحدة، وبدت كـر كما لو أنها سقطت
 قطفتها إحدى الفتيات؟ لكن لو كان الأمر كذلك، فمتى؟ بدا من المؤسف أن أتر كها تموت، لذا ملأت كوب قهوة بالما كالماء، ووضعت
 كنت أتناول فنجان قهوتي الثاني في هدوء، وأشاهد الشمس وهي ترتفع فوق التلال الو اقعة شُرق المنزل، عندما صدر الصوت على ما يبدو

كان رفيعًا ومرتعدُا، ومسموعًا بالكاد، ومع ذلك مرتفعًا بطريقة ما، بدر جة

تكغي لأن يتردد صداه حول المطبخ الصامت، وجعلني أجفل حتى انسكبت القهوة الساخنة على معصمي، وعلى كُم روبي. _اللعنة.
بدأت أمسح، وأنا ألتفت في الوقت ذاته لأرى مصدر الصوت. لم يكن هناك أحد، أو على الأقل لا أحد ظاهر للعيان.

ناديت قائلة: ـمَن هناك؟

 الخخفقان للحظة. ناديت مرة ثانية، بعدوانية أكثر مما كنت أنتوي: ـ من ينادي؟
وخطوت بغضب خارجة إلى الردهة.
ترددت هيئة صغيرة فوقي عند قمة الدرج. إيلي. كان وجهها قلقِّقًا،
وشفتها ترتجف.
شُعرت بالندم على الفور.

قالت:
ـليس مسمو حُا لي بذلك.
كانت لديها بطانية في يدها، وكانت تبرم حافتها الز خر فير فية الحريرية بين
 أوشكت على البكاء. فجأة، بدت أصغر كثيرًا من سنوات عـر عمر ها الخمسس.
ـ بالطبع مسموح لك. من قال إنه غير مسموح لك؟ ـ أمي. لا يُسهـ لنا بالخرو
 إيلي المبكر، والقاعدة المتعلقة بساعة الأرنب السعيد، التي كانت تتحول

إلى الأرنب المستيقظ تمامًا في الساعة السادسة صباحًا. نظرت خلفي عبر



 للعقل.
قلت ببطء، وأنا أحاول التقدم بحذر ما بين مساندة ربة عملي، والتعاطف مع طغلة صغيرة عالى مشارف البكاء: ـ حسنًا.. حسنًا، لقد استيقظتِ الآن. هذه المرة فقط، أظن أنه بوسعنا التظاهر أن الأرنب استيقظ مبكرًا. _لكن ما الذي سوف تقوله أمي?

قلت:
ـلـ لـن آخبر أحدُا إذا لـم تفعلي أنت
ثم عضضت شفتي. من القواعد الأساسية لـرعاية الأطفال، ألا تطلب من الـن الطفل إخفاء الأسرار عن أحد الو الدين. هذا هو الطريق إلى جـميع أنواع السلوك الخطيرة، وسوء التفاهم. لكنتي قلت ذلك الآن، وأمَّلت أن تكون



 عندما يستيقظ الأرنب، يمكنك الصعود وارتداء ملابسك. في المطبخ بالأسفل، جلست إيلي على أحد المقاعد المر المرتفعة، وهن وهي

 تبرد الآن، تحدثنا عن المدرسة، وعن صديقتها المقربة كاري، وعن افتقاد

الكلبين، وأخيرِّا، تجر أت على السؤال عما إذا كانت تفتقد والئديها. تغضن
وجهها حينها بعض الشيء.
ـ هل يمكننا الاتصال بأمي مرة أخرى الليلة؟
 للغاية. أنت تعرفين ذلك. أومأت إيلي، ثم نظرت من النافذة، وقالت ــقد رحل، أليس كذلك؟ ألــ

انتابتني الحيرة. هل كانت تتحدث عن والدها، أم جاك؟؟ أو ربما. .. ربما شخص آخر؟
ـ من الذي رحل لك تُجِب، بل ركلت الكر سي بساقيها فحسب.



 أردت أن أقول لك من فضلكِ كوني

قلت بشكل أكثر إلحاحُا هذه المرة:
ـ من؟
لكنها أساءت فهم سؤالي، أو ربما اختارت إساءة تفسيره عمـُّا.
ـ الفتيات.
كان صو تها عمليًّا للغاية. وبعد ذلك، وضعت كوب الكاكاو، وانزلقت من المقعد.


قلت بينما وقفت أنا الأخرى، وشعر ت بقلبي يدق في صدري فجأة: - إيلي، انتظري. من الذي تتحدثين عنه؟ من رحل؟ ملئ من يجبر الفتيات على فعل أشياء؟
لكنتي كنت ملحة بدر جة زائدة، وبينما قبضت يدي على معصصمها، ابتعدت وقد انتابها الخوف فجأة من حدتي.
 ذلك على أي حال.
 الصغيرة لتحر رها من قبضتي. لم تكن لديَّ أي فكرة ة ماذا أقول ل فكر ت تا أن أتبعها






 على الإطلاق. إذا ضغطت على إيلي الآن، فسوف أضر فـر فرصتي في النجاح معها وحسب، وأمنعها من أن تُسر لي بأي شي شيء آخر لاحقًا.
 شُعرت بالغنيان. كان الأمر من ذلك النوع من الأشياء التي يُحْلـر منها كل دليل لحماية الأطفال، السيناريو الكابوسي الذي الني كنت تأملم ألا تقابله

 بيل؟ جاك؟ أم شخضص مختلف تمامٌا... مدرس، أو ... لكن كلا. أبعدت صورة الوجه الشُرس المحزون الذي يحدق إليَّ إليَّ من

شاشة هاتفي. كان ذلك محض خيال. إذا قصدتُ ساندرا بشيء كهذا، فسيـحق لها أن تضحك ساخرة مني.
لكن هل يمكنتي التو جه إلى ساندرا بشيء كهذا؟ فئ في حين أن إيلي ستنكر
 هناك شيء يمكنتي تحديده بدقة، لأقول: "هذا أمر مئير للقلق بالتا التأكيد")
 صوت آتِ من الردهة أجفلُ، واستدرت لألوا ألرى الباب ينفتح، و جين ماكتزي يلي تقف على عتبة الباب وتخلع معطفها.

قلت:
ـ سيدة ماكتزي.
كانت أنيقة الملبس، وترتدي تنورة من الصوف، وقميصُا قطنيًّا أبيض، وصرت
 كان كل ما قالته: ـ ـلـد استيقظتِ مبكرًا. وشعرت بوخز استهجانها. ربما كان السبب هو قلة النوم، أو القلق المتبقي من كلمات إيلي، لكن أعصابي غلت فجانـ فأة.

طالبتها قائلة:
ـ لمَ لا تحبينتي؟

استدارت لتنظر إليً، وهي تضع معطفها في خز انة الردهة. ـ أستميحك عنرُرا؟
ـلقد سمعتني. لقد كنت تعاملينني ببرود تام منذ وصولي. لماذا؟ ــ أظز أنكِ تتخيلين أشياء يا آنسة.
 في ذلك اليوم الأول، فأنا لم أغلق انباب اللعين، ونـين ولم أحبس الأطفال بالْخارج. لمَ أفعل هذا؟ الاو

قالت جين ماكنزي بغموض: ـ اللطيف هو من يتعامل بلطف.
واستدارت لتدخل غرفة المر افق، لكنتي زكضت خلفها، وقبضت على
ذراعها.
ــما الذي يعنيه ذلك، بحق الجحيم؟
سحبت نفسها من قبضتي، وتوهجت عيناها تجاهي فجأة بما لا يمكن أن أطلق عليه اسمُا سوى الكراهية. ـ أرجو ألا تلمسيني بهذه الطريقة يا الـا آلسةة، وألا تطلقي السباب أمام الأطفال أيضًا. أجبتها قائلة:
ــ كنت أسألكِ سؤالاُلا منطقيًّا تمامْا .
لكنها تجاهلتني، وسارت نحو غرفة المرافق، وهي تفرك كـ ذر اعراعها بعناية
مبالغ فيها، وكأنني تسببت لها في حرق احتكاكي.
صحت خلفها:
ــوتوقفي عن مناداتي آتسة. نحن لسنا في مسلــيل (اداونتون آبي" اللعين ! ردت على نحو لاذع من دون أن تستدير :

 أوقفتني في مساري، واستدرت لأحدق إلى مظهر ها الخالي من التعبير،

$$
\begin{aligned}
& \text { وهو متحني فوق حوض غرفة المر افق. }
\end{aligned}
$$

'لكنها لمُ تُجِب، بل فتحت الصنابير فقط، وأغرقت صوتي.

صححت وأنا أراقبهما عبر بوابة المدرسة، وهما تسيران إلى فصليههـا: ـو وداعًا، يا فتيات!

لم تقل مادي شيئًا. مضت قُدمًا فحسب، ورأسها محني، متجاهلة ثرثرة باقي الفتيات الصغير ات. لكن إيلي رفعت رأسها من حديثها مع فتاة صغيرة

 كانت الشُمس مشرقة، والعصافير تغرد، ودفء يوم جما جميل من شهر يونيو

 ذلك غير معقول فجأة في ضوء النهار . كنت أعيد ربط حزام بيترا في مقعد السيارة الخاص بها هاتفي رنة، وألقيت نظرة عليه، متسائلة ما إذا كان أمرًا مهمًّا كا كانت رسالة الة

بريد إلكتروني. من ساندرا
أوه، اللعنة.
مرت في ذهني سريعًا أفكار ممتلئة بالارتياب: هل شاهدتْ لقطات الْا الكاميرا التي صورتني، وأنا أكاد أضرب مادي، أنيا أو السيل اللامتناهي من المكافافآت التي
 كانت معدتي تتقلص عندما نقرت لأفتحها، لكن عنوان ان الرسالة كان كان مباشرَا بما فيه الكفاية: (اتحديث)، أيُّا ما كان يعنيه ذلك.

مرحبُّا، روان،

معذرة لأنتي أرسل ويّالة بريد إلكتروني، لكنتي في اجتماع،
 سير الأمور هنا . لقد سـار المعرض التجاري بشُكل جيد للقاية، لكن تم استدعاء بيل إلى دبي لاستكشـاف بعض الأخطاء وإصـلاحها هناك، مها يعني أنني سأضطر إلى تولي مسؤولية مشروع "كينسينجتون،. وهذا ليس مثاليًّا، لأنه يعني أنتي سأتنفيب لفترة أطول بعض الشيء مما كنت أتهنى، لكن لا يمكن فعل شيء إزاء

ذلك. من المفترض أن أعود يوم الثلاثاء المعبل (أي أسبوع من

 تطوعت والدة إليس بكرم لأن تجلب كلتا الفتاتين (إنهم يقطنون
 أي حال). وسوف تعود ري إلى „هيذربراي، في أي أي وقت من من قرابة الساعة الثانية عشرة فصـاعدُا . لقد أرسلت إليها رسالة نصية، لذا فهي تعرف ما يدور، وهي متحمسة للقائكي.


 قبل موعد نوم الفتيات.

قبلاتي،
ساندرا
أغلقت البريد الإلكتروني، وأنا غير متأكدة ما إذا كان الشعور الطاغي




يوم الجمعة هذا، وأعد الأيام في رأسي مثل حكم بالستجن.

 كانت فكرة وجود شخص آخر في المتزل مريحة بلا شُك. كان
 في وضح النهار، أحسست بالشُعر يبدأ في الانتصاب على ذراع الـي عـي عندما

 الأمر، حتى لو كان شخصًا عدوانيًّا في الر ابعة عشُرة من العمر .

لكن عندما أدرت (التيسلا|"، كانت الصورة التي أومضت في ذهني مختلفة، تلك الخربشات القرمزية عبر باب غرفة النوم:

اغرب من هنا! ممنوع الدخول، وإلا ستلقى حتفك!
كان هناك شيء ما. شيء مقارب للغاية من غضب مانـو مادي القوي النصامت. ربما أتمكن من سبر أغوأرد مع ريانون، أَيًا ما كان الأمر .

استغرقت رحلة العودة ه-ن المدرسة إلى (هيذر براي") وقتًا أطول من صبا مباح



 شعرت ببعض الراحة عندما أدركت أننا كدنا نصل إلى المنعطف المؤـئي إلى منزل "(هيذر براي" . و كنت على وشك الإشارة إلى أنني سأنحرف يسارٌا، عندما
 بينما كنت أنتظر، و (التيسلا" واقفة في صمت، انفتح باب الر الـئ اكب،
 الششاحنة الخلفي. سحبت حقيبة ضخمة للخارج، وتر كتها تتخخبط على
 عن حافة الرصيف. كنت على وشك أن ألميل إلى الخار الخارج وأسألها عمن تكون، وما الذي تفعله في مكان ناء كهذا، عندما أخر جت هاتِ اتفها من جيبها، ورفعته بالقرب من مستشُعر البوابات، فانفتحت.

 ملك لوالدة أي شخص. هل كانت شخصصًا يعمل هنا؟ لكن في هذه الحالة، لمَ الحقيبة الضخمةَ؟

انتظرت لبضع دقائق حتى تعبر البوابة، ثُم ضغطت دواسة الُسر عة. انزلقت (التيسلا"، بنعومة عبر الممر خلف الفتاة، التي استدارت وعلى وعلي

 وشعرت بالحصى ينسحق أسفل الإطارات، وأنزلت النافذة. ـ هل يمكنتي مساعدتك؟ قالت الفتاة: _ أنا التي يـجب أن أسألك ذلك. كان لديها شعر أشقر طويل، ولكنة سريعة أنيقة من دون أثر للكنة الاسكتلندية بها.

- من أنت بحقق الجحيمه، وما الذي تفعلينه في سيارة والديَّ؟ لقد كانت ريانون إذن.
ـ أوه، مرحبًا، لا بد أنكِ ريانون. معنرة، لم ألما أتوقع عودتك حتى بضع ساعات أخرى. أنا روان.
كانت الفتاة لا تزال تنظر إليَّ بدهشَ، وأضفتُ وقد بدأ بأت أشعر بنفاد
الصبر إلى حد ما:
 بدا من الحماقة الاستمرار في هذه المحادثة ونة من خلالل نافذة سيارة، لذا وضعت السيارة في وضع الوقوف، ونز لـت وأنا أمد يدي. ـ سر رت للقائك. آسفة لأنني لم أتوقع حضوركك، قالت والدتك إنك لـن لن تكوني هنا حتى الثانية عشرة.
شرعت الفتاة تقول، وقد قطبت ما بين حاجبيها الرفيعين: ـروان؟ لكنك...
ثم اتضح شيء ما، وهزت رأسها. ارتسمت ابتسامة على شفتيها، ولم تكن لطيفة للغاية.
 بحق الجحيم أي فكرة على الإطلاق عن أي شيء. كما لا بد أنك أدركت بالفعل .
تأملتني من رأسي حتى أخمص قدمي، تمي تم قالت: ـ حسنًا، ما الذي تنتظرينه؟
_ _
ـ ـ ساعديني على حمل حقيبتي.

 "التيسلا|). كانت أثقل حتى مما بدت عليه. لم تتتظر ريانون إلى أن أنتهي من تحميلها في السيارة، بل صعدت إلى المقعد الخلفي بجوار بيترا. قالت:
ـ مر حبًا، أيتها المـزعجة.

لكن صوتها غلفته مسحة من المححبة، كانت غائبة بشـكل ملحوظ وهي وهي تتحدث إليَّ. ثم قالت لي بينما أنا أنز لق في مقعد السائتّ: ـ حسنًا، دعينا لا نقضي اليوم بأكمله هنا، ونتحن نتأمل المنظر . صررت على أسناني، وابتلعت كبريائي، وضغطت دواسة الدير السرعة بشّدة كبيرة، لدر جة أن الحصى اندفع من خلف العـي العجلات عندما بدأنا في التحرك ك عبر الممر متجهين نحو منزل (هيذربراي").

داخل المنزل، توجهت ريانون نحو المطبخ، تاركة إياي أحمل كلًّل من بيترا

والحقيبة الضخمة الثققيلة. عندما وصلتُ أخيرًا إلى الداخلى وبرفقتي بيترا،
 شطيرة عملاقة بدا من الواضح أنها حنعتها النـا للتو خرج صوتها، وهي تمد نطقها للحروف:
 أتوقع على الإطلاق.


تعنيه بالضبط.
ـ ما الذي كنت تتوقعينه؟ ـ أوهو ... لا أدري. مـجرد شخص... متختلف. لا تَبدين وكأنك روان، بطريقة ما. ابتسمت ابتسامة عريضة، وقبل أن أتمكن من إبداء رد فعل، تناولت قضمة أخرى من الشطيرة، وقائت بغلظة، وفهها ممتلئ بالطعام: ـ عليك أن تضيفي مزيدًا من المايونيز إلى قائمة تسوق الثلا جهة. أوه، وأين الكلبان بحق الجححـب؟ رمشتُ بعيني. شعرتُ أنه يجب أن أكون أنا من يطرح الأسئلة،

 صوتي وأنا أجيب عنه: ـ تم استدعاء جاك ليأخذ بعض الأوزاق إلى والدك. اصططحب الكلبين معه، حيث ظن أنهما سوف يستمتعان بالر حلة. لم يكن ذلك هو ما قاله على الإطلاق، لكن بطريقة ما لـم أرغب في
 مع ثلاث أطفال صغيرات وكلبين "لابرادور"، أومأتٌ ريانون وهي تهضع بتفكر، ، ثمم قالت وفمها ممتلئ بالطعام: ـ بالمناسبة، عيد ميلاد إليس اليوم، ولقد دعتني والدتها للمبيت هناكـ
هل هذا ملائم؟

كان هناك شُيء ما في نبر تها جعل من الواضح أنها توا تسألني كإجر اء شُكلني
فحسب، إلا أنني أومأُتُ.

ـ من الأفضل أن أرسل إلى والدتك رسالة نصية للتأكد، لكن بالططع لا مانع لديَّ. أين تسكن؟ الـّ الِّ

- بيتلوكري. إنها تبعد نحو ساعة باللسيارة، لكن شُقيق إليس سيقلني. أومأتُ وأخر جت هاتفي، وأرسلت رسالة نصية سريعة إلى ساندر ا. عادت ريانون بأمان. تريد الذهاب للمبيت مع إليس الثليلة. أفترض أن هذا مسموح، لكن أرجو التأكيد.

رنت الرسالة على الفور تقريبًا:
لا توجد مسُكلة. سأتصل في السادسة مساء. أبلغي ري محبتي.
أبلغتُ ريانون:

- ترسل إليك والدتك حبها أدارت عينهيا في محجريهما، و كأنما تقول إن ذلك بديهي.
 قالت ريانون: ــــد الغداء.

أدارتْ ساقيهه من جانب المقعد، ودفعتِ الطبق المتَسـخ نحوي عبر
الطاولة.


راقبتها بينما هي تشقّ طر يقها صاعدة الدرج، وساقاها الطويلتان في
الزي المدرسي تصعدان منحنى السلم الرشيق، ثم تختفيان عند المنعطف.



 الاتصال. بدلًا من ذلك، رنت رسالة عبر التطبيق: لست جائعة.
هاه. لم أكن أعرف أنه يمكنه فعل ذلك.
أرسلت رسالة مجيبة إياها:

بينما كنت أضع هاتفي في جيبي، طر أت لي فكرة أخرى، فأخر جته وأعدت فتح تطبيق هابي. سُعرت ببعض الغيُيان، ونقرت على القي القائمة التي تُظهر قائمة



 بشكل لا يوصف بخصوص وضع كاميرات في غرفة نوم فتاة مراهقة في الر ابعة عشرة من العـمر .

 وأنعمت النظر إلى الردهة لأرى ريانون وهي وهي تمسكك حقيبة صغيرة في يد،
و واتفها في اليد الأخرى.

كان هاتفي على الطاولة، لكنتي بالكاد فتحت التطبيق، ناهيك عن التنقل عبر قائمة البوابات والأبواب والمرائب المختي المتلفة التي لديَّ إذنٌّ بالوصول إليها، قبل أن تقطع ريانون منتصف الطريق إلى الباب. _ لا داعي لذلك.
ضغطتِ اللو حة بإبهامها، ثم فتحتِ البابِ الأمامي. ـ إنه ينتظرني على الطريق.

ــ انتظري.
أبعدتُ الزبادي عن متناول بيترا، ثم ركضـُ على عجل في أعقاب
ريانون.
ـ انتظري لحظة. أحتاج إلى رقم والدة إليس. قالت ريانون بنبرة ميّقلة بالسخرية: ــ أوه... لماذا؟
وهززتُ رأسي، رافضة الانجرار إلى تحديها.


ـ أجل، إنه لديَّ.

أدارتْ عينيها في محجريهما، لكنها أخر جـتْ هاتفها، ثم بحثتٌ عن

قطعة من الورق. كانت إحدى رسوم مادي ملقاة على الدرج، والتقطتْها وخربشتِ الرقم على ظهر هـا ـ هاك. هل هل أنت سعيدة؟

قلت: ـ أجل
مع أن ذلك لم يكن صحيحّا تمامًا. صفتِتِ الباب خلفها، وراقبتها من النافذة، وهي تختفي حول المنحنى في المحر، ثم نظرت إلى الور قةه. كان الر قم مكتوبُا في ركن مع اسم كاس، وأدخلته في تطبيق المر اسلة على هاتفي.




جاء الرد سريعًا على نحو مُطَمئن، بينما كنت أُطعم بيتر اآخر ما تبقَّى من الزبا الزبادي.
مر حبّا! سعيدة "بلقائكّ". هذا من دواعي سروري. من اللطين دومُّا
استضافة ري. أعتقد أننا سنعيدها بحلول وقت وقت الغداء غدّا، لكن لنترك ذلك للظُروف. كاس.


 واضح، وأكثر إثارة للقلق في هذه الصيورة الـئ
 وتنورة بارزة للخارج، وبدت وكأنها

 عبر هيئتها، و كانت تقبض عليها بإحدى يديها، وتمسـك شُيئًا في الأخرى،

ظنتت أنه غصن، مغطى بالأوراق الخضر اء والتوت الأحمر. كانت الدموع تنهمر على و جهها، وفمها مفتو حًا في عويل يائس، وكا وكانت هناك الك خربشات حمراء من الدماء على و جهها وعلى ثوبها. كانت الصورة بأكملها محاطة بخطوط سوداء سميكة حلزونية، كما لو كنت أحدق إلى الطرف الخاطئ

 العنيفة أحيانًا التي شـاهدتها في الحضانة، الأبطال التخارقون الذين يقتلون



 أصابعي على الأرض، كما لو أنها أحر قتني.

ـ أنزلي. أنزلي ! (بيتا) أنزلي الآز!
وحدقت إلى انصور هة أردت أن أغضنها وأرميها بعيدُا، لكنتي كنت
 في الملف. حذر مسؤول الحماية في الحضانة من مخاوفك. ناقش القضايا المثارة في الصورة مع الوالدين أو الأوصياء إذا كان ذلك منا لـا لـا
 كنت سأريد أن أعرف بهذا الأْمر لو كنت مكان ساندرا لم الم أكن متأكدة من
أين تستمد مادي هذه الأشياء، لكن يجب إيقاف الأمر .
 بحرص في أحد الأدراج في غرفة المكتب. ثم عدت إلى المطبخ، وشُرعت أنظف بيترا وأضعها في الفراش بن أجل قيلولتها.

لم أكن أقصد النوم في غرفة بيتر ا، لكنتي استيتظت وجفلت، وغي وغطاء الكرسي المصنوع من القماش القطني ذي المربعات مبلل باللعاب أسفل خدي، وقلبي يدق بقوة لأسباب لا يمكنني تحديدها كا كا كانت بيترا لا تزال ال نائمة في فراشها، بينما كافحتُ لأعتدل في وضع قائم، محاولة فئلة فهم ما حدث، وما الذي أيقظني فجأة.
لا بد أنني غفوت بينما كنت أنتظر أن تخلد إلى النوم. هل ... الللعنة، أتت
 المدرسة؟ لكن كلا. عندما تفقدت هاتفي كانت الساعة الو احدة والنصف فقط.

ثم جاء مرة أخرى، الصوت الذي أيقظني من النوم. جرس الباب. أومض
هاتني بعبارة:
جرس الباب يدق.

وبعل ذلك:
افتح الباب؟ تأكيد / إلغاء.
تدفقت في جسدي صدمة من النزع على نحو آلي، وجلستُ هن هناكّاك للحظة


 دمي، وأن يتوقف قلبي عن الدق في أذني بقوة كقرع الطبول من أئر الفزع.

بينما أنا أفعل ذلك، مسحت زاوية فمي، ونظرت إلى الأسفل متأملة نفسي. مضت أيام قليلة فقط منذ أن حضرت، بأبأبائي المتقن لدور رو روان



 الحقيقية تتسرب من بين شُقوق الواجهية، وتتولى زمام الألمور
 بهدوء في فرائها، وشققت طريقي نزولاً لألى الندرج إلى الر دههة، حيث ضغطت بإبهامي على اللوحة، وراقبت بينما الباب ينفتح في صي صمت
 لكن بعد ذلك رأيت (اللاند روفر") متو قفة عبر الممر، وسمعت صون الموت
 طويلُ وعريضًا يختفي باتجاه الإسطبلات، و ولبين يتوائبان عند قدميه.
 -روان!
استدار عند سماع صوتي، وأتى عائدًا عبر الفناء بخطوات واسعة، مبتسمًا
ابتسامة عريضة.

ـ أجل، رننت الجرس. كنت سأسأل ما إذا كنت ترغبين في كوب من الشناي. لكنتي ظنتت أنك لا لا بد أن تكوني خرجت _لا... لا، كنت...
توقفت، وأنا غير متأكدة مما يجب أن أقوله، وبعد ذلك، نظرٌ إلى وجهي

المتغضن من أثر النوم وملابسي المتستخة، قررت أن الحقيقة ربما كانت هي الأفضل .
_ لقد نمت، في الواقع. بيترا نائمة لقيلولتهاه، ولا بلا بد أنني غفوت. آلنا.. .. حسنًا، لم أحصل على قسط وافر من الراحة ليلًا ـ أوه... هل كانت الفتيات مشُاكسات؟ _لا، لا، ليّس هذا هو الأمر ـ إنه.... توقفت ثانية، ثم استجدعت شات شاعاعتي.

- إنها تلك الأصوات التي كنت أتحدث عنها. من غر فة العلية. لقُد أيقظتي مرة أخرى. جاك، أتعرف تلك المفاتيح التي ذكر تَها .. كان يومئ بر أسه.
ــ أجل، بالتأكيد، لا تو جد مشُكلة. هل تريدين أن تجربي الآن؟ لمَ لا؟ كانت الفتاتان في المدرسة، وعلى الأرجح ستنام بيترا لساعة أخرى على الأقل . لم يكن و قتًا مثاليًّا لكنه ليس أسوأ من أي وقت آخر . آلـر ـ نـمه، من فضلك.
ـ سـأخطر إلى البحث عنها، امنحيني عشر دقائق، وسأكون معك.
قلت:

شُعرت بتحسن بانفعل. من المحتمل أن يكون هناك تفسير بسيط للأصوات، وكنا سنكتشفه.
ـ سأضع الغلاية على المو قد. أراك بعد عشر دقائق.

في النهاية، عاد قبل انقضاء عشُر دقائق، ومعه مجموعة من المفاتيح الصدئة المتشابكة في يد، وصندوق معدات في اليد الأنخرى، تطن من أعلان
 نفسي أبتسـم وأنا أشاهدهما يتشُممان أرجاء المطبخ بجد، ويأكلان كل فتات

الطعام التي أسقطها الأطفال. ثم ارتميا على فراشيهها في غرفة المر افق، كما لو أن الر حلة بأكملها أر هقتهـما لأبعد حد.

المفاتيح في جيبه الخلفي، وتناوله وابتسم ابتسامة عريضة.
 الشاي بالأسفل هنا، أم هل نأخذه إلى الطابق العلوي؟
 سريعًا قبل أن تستيقظ. قال:
ـ يناسبني ذلك. لقد ظللت جالينّا في السيارة طوال الصباح، وأُفضل شربه وأنا أتحرك.
حملنا كل شيء بعناية إلى الطابق العلوي، ونحن نمشي على أطراف أصابعنا عبر غرفة بيترا، مع أنها بدت مستغر قة في النو


 بلون القمح. شـعرت بو جنتيَّ تتضر جان بالحمرة، ووخعت كي كوبي حمالة صدري وسرووالي الداخلي من الليلة السابقة على عحل، بالإضـافة إلى قميص، ودفعتها داخلى سلة الغسيل في الحمام، قبل أن أفتح الستائر . قلت:

ـ معذرة، أنا لست قذرة هـكذا في العادة. كان ذلك غير صحيح على الإطلاق. في شتقتي في لندن، كانت معظم ملابسي الداخلية مكومة في زاوية الغرفة، ولا تُغسل إلا إلا عند نفاد الملابلابس الداخخلية النظيفة من درجي. لكنني كنت أحاول الحفاظ هنا لاعلى على صورة النظام الدقيق. أخذت تلك الصورة تتدهور على ما يبدو.

مع ذلك، لم يبدُ على جاكُ الانزعاج، وشرع بالفعل يحاول فتح الباب في زاوية الغرفة.
 -بلى، هذا صـحيح.

- وقد جربتِ جميع مفاتيح الـز انـات الأن الأخرى؟
 ـ حسنًا، لنرَ ما إذا كان أي من هذه ملائمًا.

 يكون المفتاح الأصلي للبوابة، قبل تركيب القفل الكهربائي، حتى مفاتيح
 جر ب جاك واحدًا متوسط الحجمه، دخل في الثقبَ، لكنه اهتز على نحو

 رش علبة زيت التشحيم داخل القفل، وحاول ثـانية، لكنه مع ذلك دار

لربع المسافة فقط، ثم توقف.
ـ إممم... قد يكون عالقًا. لكن إذا كان هذا هـا هو المفتاح الخاطئ، فلا أريد المجازفة باستخدام القوة وكسر طرفه داخل القفل الـوا سأجرب بضعة مفاتيح أخرى.
راقبته بينما جرب أربعة أو خمسة مفاتيح أخرى أخرى من الحجمـ نفسه، لكنها كانت أسوأ، إما غير مناسبة على الإطلاق، وإما تعلق قبل ألم أن يتمكن من

الذي اختاره.



وإذا انكسر، حسنًا، سنضطر إلى جلب صانع الأقفال فحسب. تمني

ـ حظظّا سعيدًا. وشرع يحرك المفتاح بالقوة.
وجدت نفسي أجفل على نحو استباقي، بينما كنت أراقبه وهو يضونية
 المفتاح وهو ينثي بعض الشيء، ورأسه المستدير عند قمته يلتوي ويلتوي.... صحتُق قائلة: - توقف!

في اللحظة نفسها التي أصدر فيها جاك هتافُا يدل على الارتياح، وعلا
 ـلقد نجحت!
وقف وهو يمسح زيت التشُحيم عن يديه، ثم استدار إليَّ بانحناءة مهذبة ساخرة.
ـ هل تودين الحصول على هذا الشُرف، يا سيدتي؟ ـ
خرجت الكلمة قبل أن أتمكن من التفكير فيها بصورة أفضـ، نـثماصطنعت
الضحك.
ـ أعني... لا مانع لديَّ. الأمر متروكُ لك. لكنتي أحذرك، سأصرخ إذا كانت هناك جر ذان.
 وشعرت أنني أسوأ نوع من الصصور الأنتوية المبتذلة، وأنا أحتمي خلف
 ذلك الصرير البطيء المستتر صرير ... صرير ... فوق رأسه.

قال، وهو يغمز غمزة صغيرة للغاية: ـ سأضحي من أجل الفريق، إذن. ولوى المقبض، فانفتح الباب.
لا أدري ما الذي كنت أتوقعه. سلمُما يختفي وسط الظلام. مهرًّا معلقًا به شِباك العنكبوت. وجدت نفسي أحبس أنـو أنفاسي عندما انفتح الباب، وأنا أطل من فوق كتف جالك.

 الفجوات في اللوح الجصي، كما كانت أصغر وأقل عمقًا بكثير من تلك الكّ الأخرى التي كنت أعلق فيها ملابسي، لكن مع ذلك فقد كانت خز انة. كان
 تقريبًا من السقف، كما لو كان ينتظر الشماعات وات والملابس.
ـ قال جالك.

ألقى المفاتيح على الفراش، وقد بدا عليه التفكير العميق. ـ حسنّا، هذا غريب.

 رددت بغباء:

ـ تيار الهواء؟
وأومأ هو.

نظر ت إلى حيث أشار. كانت هناك خطو الك الـي
 اللوح الجصي الملطن والمترب، تمكنت من رؤية الشيء ذاته. عندما وضعت

يدي على الفجوة، كان هناك نسيم بارد خافت، والر ائحة الرطبة نفسها التي لاحظتها آتية عبر ثقب المفتاح الليلة الماضية عندما طالعت الظالام من خلاله.
ـ هل تعني....

- يوجد شيء هناك بـالفعل . لكنَّ شَخصًا ما غطاه بالْألواح تجاوزني، وشرع يبحث في حتيبة معداته، وفجأة لم أمُ أعُد متأكدة على
ـ الإطلاق ما إذا كنت أز أرغب في فعل هنـا. أعني، ساندرا قد...
 الأمر إلى هذا الحد، وسيكون لديها خزانة يمكن استخدامها، بدلُّا من باب مغلق
أخرج عتلة صغيرة. فتحتُ فمي لأقول شيئًا آخر، شيئًا يتعلقَ بكونها غرفة نومي، وعن الفوضى، وعن لكن فات الأوان. علا ضحيج وعن طاحن، وانقلبت قطعة من اللوح الجصي إلى الأمام في الغرفة، وابتعد جاك عن طريقها بالكاداد. رفعها متفاديًا بحر صر المسامير الصدئة البّارزة من الجّوانب، وأسندها إلى جانب الخز الـيانة. وسمعت صوته يتر دد الآن. ...0
أطلق آهة طويلة راضية.
قلت بلهفة، وأنا أحاول النظر من ورائه:
_آه، ماذا؟
لكن جسده الضخم ملأ فتحة الباب، وكل ما استطعت رؤيته هو الظالم. قال وهو يتر اجع: ـ انظري بنفسك. لقد كنت محقة.
 المتدلية. السلم الذي يلتف إلى الأعلى في الظالام.

اكتشفت أن فمي كان جافًّا، وطقطق حلقي عندما ازدردت ريقي. سألني جاك:
ـ هل لديك مصباح يدوي؟

وهز ـــ ولا أنا. سنضطر إلى الاكتفاء بالهواتف. انتبهي إلى قدميك من تلك . المسامير وتقدم إلى الأمام وسط السواد الحالك ولك


 مختلف أيضًا . كان.. . ملموسًا بصور رة أكبر . أكثر واقعية، وسرعة، ومختلططًا مع صوت انسحاق اللألى اللى الجصي.
_ اللعنة!
وبعد ذلك:

- روان، اصعدي إلى هنا، عليك مشاهدة هنا. كانت هنالك غصة في حلقي، كما لو كنت على وشلى وشك البكاء، مع أنـي أني كنت أعرف أنني لن أفعل . كان خوف محض اكي استقر هنالك، مما أسكتني وجعلني غير قادرة على سؤال جالك عما يو جد بالأعلى، وما الذي الذي عثر عليه، وما الذي أرادني أن أراه بصورة عادي أجلة إلى هذا الحـا الحد.
بدلّا من ذلك، أضأت مصباح ها أتفي بأصابع مر تجفة، وتبعته في الظلام.

وقف جاك في منتصف غرفة العلية، يحدق إلى محيطه فاغرّا فمه. كان قد

 هذا هو ما أنظر إليه. ما كنت أطالعه هي ألجدران، والأثاث، والريـئى. كان في كل مكان. متناثرًا على الكرسي الهزاز از المكسور في الزاوية، وفي سرير الأطفال المترب المغطى بشيباك العنكبوت، وفوق منزل الدمى المتهالك الكـي والسبورة المتربة، وفوق كومة الدمى الخزفية المحطمة المكدسة بـجوار الجـئر الجدار ـ ريش،
 أسود اللون، ريش الطيران من غراب، أو غراب أسحمه، على ما ظننت. كما كانت هناك رائحة الموت أيضًا.
 كان أغرب شـيء هو الجدران، أو بالأحرى، ما ما كُتب عليها
 بعضها صغير، والبعض الآخر كبير وكُتب على عجل . استغرق مني الألمر الأمر دقيقة أو دقيقتين حتى أتبينها، حيث كانت الأحرف مشو وهة وهجاء الاء الكلمات
 فوق المدفأة الصغيرة في منتصف الغرفة، كانت جلية كين: نحن نكرهك

كانت العبارة نفسها تمامّا التي تهجتها مادي بأحرف المعكرونة. وأصابتني

 بعض العبارات الأخرى بنوع من الرهبة المشوبة بالشعور بالغينيان.

$$
\begin{aligned}
& \text { الأنبّاح لا تحبك } \\
& \text { إنهم يكرهونك. } \\
& \text { نريدك أن تر حلي. } \\
& \text { الأثباح غاضبون. } \\
& \text { إنهم يكرهونك. } \\
& \text { ارحلي } \\
& \text { إنهم غاضبون. } \\
& \text { نحن نكرـكـك. } \\
& \text { نحن نكرهك. } \\
& \text { ارحلي } \\
& \text { نحن نكرهك. }
\end{aligned}
$$

مرارًا وتكرارًا، صغيرة و كبيرة، من أحر فـ صغيرة محفورة بكراهية مركزة في زاوية بجوار الباب، حتى الخربشات الضخرار الضمة المترامية فوق المدفأة، والتي رأيتها عندما دخلت في البداية الباية. نحن نـر هلكِ. كانت الكلمات سيئة بما فيه الكفاية، وهي تنز لقَ وسط عصير بر تقالي اللون عبر طبق. لكن هنا، وقد خر بشتها يد متختل عبر كل شبر
 الصغير الباكي مرة أخرى، كأنها لهئت في أذني بالكلماتـي .. لن يعجب ذلك الأشُبحا
كان أقرب من أن يكون مصادفة. لكن في الوقت نفسه، كان ذلك
 بالألواح، والمدخل الوحيد من خلال غرفة نومي. ومن دون شـك، دخل

شـخصى مابالأعلى هنا، ولـم تكن مادي. لقد سمعت وقع تلك الأقدام التي تذرع بلا هو ادة بعد لحظات فقط من التحديق إلى جسلد مادي المستغرق

في النوم.
لم تخط مادي تلك الكلمات. لكنها كرر تها لي. مما يعني... هل كانت
تكرر ما همس به أحدهـم إليها...؟
-روان.
بدا الصوت قادمًا من مسافة كبيرة، وِمن الصعب سماعله وسط وسط الطنين


على ذراعي.
ـروان. رو انن، هل أنت بـخير؟ تَبَدين غريبة بعض الشيء تمكنت من الحديث، مع أن صوتي بدا باغريبّا في أذني.


ذلك؟
ـ أطفال يعبثون. ألا تظنين ذلك؟ حسنًا، ها هو تفسير الضو خاء.
 المفتتة، لا يمسكها معا سوى بعض الغبار . ـ لا بد أن الوغد الصغير الممسكين دخل من تلك النافذة، ولم يستطع




وتقدم وأغلقها.
ـ أوهـ ... أوه، يا إلهي.
وجدت أنني غير قادرة على التقاط أنفاسي. اشتد الطنين في أذني.


وسحقتْ أصابعي الحشرات الميتة، وأطلقَتُ نشيجُا مختنقًا.

قال جاك بطريقة عملية، وقد بدا أنه اتخذ قراره: ـ انظري، دعينا نخرج من هنا، ونحضر لك مشروبّا. سأعود بعد قليل، وأتخلص من الطائر .
أخذ يدي، وقادني بحزم نحو السلم. كان الشعور بيده الكبيرة الدافئة

 بداخلي. أَيا ما كانت حقيقة غرفة العلية هذه، فلم يكن جالك جاك هو فو فارسي المنقذ. ولم أكن طفلة مرعوبة بحاجة إلى الحماية من حقيقة ما يكمن

خلف هذا الباب المغلق
عندما استدار جاك جانبًا كي يمر بين كومة من الكراسي المتمايلة وصندوق دهان جاف، انتهزت الفرصة لأسحب يدي من يده شُعر جزء مني أنني أتصرف بجححود. فقد كان يحاول أن يكون مُطْمئنا فحسب، على الرغم من كل شيء. لكن الجزء الآخر مني كان يدرك كـ أنني إذا و قعت في هذا الدور، فربما لن أهرب منه أبدًا، ولم أستطع السمأح
 مصابة بفرط التنفس بسبب كومة من الريش، وبعض الخربشات الطـئر الطفولية. وهكذا بينما اختفى جاك أسفل السلم تجاه الطابق السفلي، أجبرت
 المكسوة بالغبار، والممتلئة بالدمى والألعاب المحططمة، والألئاث المكـــيور والحطام التالف لطفولة ضائعة. أتى صوت جاك من أسفل الدرج، أجوف، ويتردد صداه أعلى الممر

## كان صوتي أجش، وسعلت وأنا أُشعر بصدري يضيق. _أنا فادمة!

 تحركت بسرعة كي أتبعه، وقد امتلأت فجأة بالفزع من إغلاق الباب، وأن أصير حبيسة هنا بالأعلى مع الغبار والدمى ور ائحة الموت. لكـن لا با بد
 الخزفية تتصدع وهي تتخبط مع بعضهـا برنين مشؤوم، والغبار يتصاعد من الفساتين الرثة التي أكلتها العث. قلت:

وراقبت برعب، بينما الانهيار الصغير ينحسر .
 نحو منتصف الغرفة. كنت أدرك أن هذا هنا هو اتجاه انحناء ألواء ألواح الأرضية المعوجة، لكن للحظة مجنونة توهمت أنه أنه يلاحقني، وأنه سوف يتعقبني أسفل الدرج، وابتسامته الملائكية وعيناه الخاويتان تطار دني.
 يهتز في مواجهة الباب. كانت هناك عين مفقوءة، و كان هناك صـدع عبر إحدى الوجنتين الورديتين،

 وبعد ذلك سمعت صوت جاك تك مرة أك أخرى، يناديني من أسفل السلم، واستدرت وتبعته أسفل الدر جات الخشبية. بدا الخروج إلى دفء وضوء باء باقي المنزل وكأنه عودة من عالم آخر،
 جانبًا ليسمح لي بالخروج، ثـم أقفل الباب خلفنا، وأغلقه بالمفتاح. صرخ

المفتاح احتجاجُّا بينما هو يفعل ذلك، ثم استدرنا معّا، وتو جهنا إلى الُطابق السفلي نحو المطبخ المشرق بجوه المريح المألوف.

وجدت يديَّ ترتجفان بينما كنت أحاول شطف فناجين الشاي، ووضع
 جاك وتو جه نحوي.
ـ اجلسي، ودعيني أعد لك كوبّا من الشُاي على سبيل التغيير. أم هل
 قلت وأنا مشدوهة بعض الشيء: ـ أتقصد الويسكي؟
وابتسم ابتسامة عر يضة، وأومأ بر أسه.
أطلقت ضححكة مر تعشة.

 إعداده. دومّا ما تر كضين مطارِدة أولئك الأطفال. فلتجلسي على

سبيل التغيير .
لكنتي هز زت رأسي بعناد. لن أكون تلك المرأة. لن أكون واحدة من هؤلاء المربيات الأربع الأخريات. ..


 تذكرت إعطاء مادي وإيلي البسكويت بالمربى بعد صدمة انطلاق مكبرات الصوت في منتصف الليل. سمعت صوتي يعول: ا/السكر مفيد لعلاج الصدمة|"، كما لو كنت طفلة خائفة، يمكن تشُجيعها حتى تستعيد البهجة من خلال مكافأة ممنوعة.

أردت أن أقول: (أنا لست هكذا في العادة)، و كان هذا صحيحًا. لـم أكن

 كلما لمح قطة سوداء في يوم الجمعة، الموافق للثالث عشر من الشهر . لـد لم تكن هذه أنا. لكن لثلاث نیالٍ الآن، لم أنّم، أو أحصل على أقل قسط ممكن من النومْ. وبصرف النظر عما حاولت أن أقوله لنفسي، فقد سمعت تلك الأصوات بالفعل، بدر جة مر تفعة وواضسحة، ولم تم تكن لطائر، مهما ظن



 الماضية، أو في أي ليلة منذ فترة طويلة. في الواقع، إذا حكرا حكمنا من خلال الرائحة وحالة التحللر، فمن المحتمل أنه كان موجودًا هناك منذ عدة


 من اللون الرمادي على كُم سترتي.

 جانبًا. شعرت أنني أُفضل أن أتجمد عن أن أرتديها مرة أخرى.
ـ هاكِ.

جلس جاكُ إلى جواري، وجعل نوابض الأريكة تصدر صريرًا، وناولني

بسكويت شُاي غنيًّا. غمسته تلقائئًا في الشّاي، ثم تناولت قضمدة وارتجفت. لم أتمالك نفسي. ــه هـل تشعرين بالبرد؟

- إلى حد ما. ليس بالفعل. أعني، لنديَّ سترة، كل ما في الأمر أنني لم.... لـ أستطع
ازدردت ريقي، وبعد ذلك، شعرت بالحماقة، وأومأت إلى مسحة غباز العلية الذي لاحظته على الكُم.
 عالقة في سترتي. قال بهدوء: ـ أتفهَّم ذلك.
وبعد ذلك، كما لو كان يقر أ أفكاري، خلع ستر ته الدتستخة بشِباك العناكب،

 شُعرت بـحرارة بششر ته بينما نحن جالنسان، من دون أن نتلامس تمامّامّا، لكننا كنا قريبين بدرجة غير مريحة على الأريكة الصغيرة التي تتسع لشخصصين. فال:
- إنك مصابة باقشعرار الجلد في كل ذراعيك. بعد ذلك، بيطء، وكأنما يمنحني الو قت للابتعاد، مد يده وفركُ جلد ألد أعلى
 طالت، انتابتني رغبة كادت تغمرني، بأن أغمض عيني وأميل إليه.

قلت:
ـ - جاك.

في اللحظة نفسها التي تنحنح فيها، وطقطق جهاز مراقبة الأطفال الموضوع على الطاولة مُصدرًا صوت عويل وقفتُ وأنا أضع الشُاي على الطاولة، ثـم ترنحت عندما طغت عليَّ نوبة مفاجئة من الدوار، من أثر الوقوف بسرعة كبيرة. ـمهلُ
وقف جاك أيضًا، واضعًا يده على ذراعي ليُبْتني. ـ مهلُا، هل أنتِ بخِير؟ _أنا بخير .
كان ذلك صحيحًا، حيث مرت لحظة الشعور بالدوار .


أف. سبق وأن أخبرته بذلك بالفعل. سيظن أنني أنهار، مضيفًا فقدان
 يجب أن أكون كذلك.
كنت أرغب في سيجارة بئدة، لكن السيرة الذاتية التي سلمتها إلى ساندرا ذكرتٌ أنني (اغير مدخنة)". ولم يكن بوسعي المـجازفة بتحطيم هذه الفكرة تحديدًا. ربما أجد كل شيء قد انهار .
وجدت نفسي ألقي نظرة سريعة إلى الأعلى، نحو العين البيضاوية الـيا الشُكل الكائنة في زاوية الغرفة، والتي تراقب باستمرار. سألت: - جاكّ، ماذا سنقول لساندرا؟

تم طقطق جهاز مراقبة الأطفال مرة أخرى، وانبعثت منه صر خـة أكه أكثر تصميمًا هذه المرة، يمكنتي سماعها من خلال مكبرات الصوتا وات وآتية عبر

ــ انتظر لحظة.
وهرعت بسرعة إلى السلم.

عدت إلى الطابق السفلي بعد عسُر دقائق، ومعي بيتر ا التي غيرت وعفاضتيا وتيا
 كنت أشعر أنا. حدقتْ بغضب إلى جالكُ عندها عدتُ إلى المطبنَ وينَ ويداهها الصغير تان تقبضان على قميصي مثل حيوان صغير من الجر ابيات. لكن عنـ عندما

 وجهها للجانب الآخر بذلك الأسلوب المضحك الذي يتبعه الأطفال عندسا يدر كون أن هنالك من يستميلهم ليُسر ي عنهـم رئم رغم أنفهم. استسلمتْ للجلوس في مقعد مرتفع، مع بعض فصوص اليوسفي، ثم استدرتٌ إلى جاك مرة أخرى.
 أليس كذلك؟ أم هل تظن أنهما يعلمان؟

قال جالكُ بتفكر:
_لست متأكثًا.
فرك ذقنه، وأصابعه تكئط لحيته الخغيفة الكستنائية الداكنة.
 لا تبدو و كأنها من عملهما. ولا أعتقد أنهما سيتر كان كل ذلك الهر !؛ بالأعلى.
قال بنبرة رسمية، وهو ينحني لها انحناءة ساخرة صغغيرة:




إذا منحته ذريعة للتحدث عن العمل . لا أتخيل أنهما سيتجاهلان شُيئًا
 غرفة العلية. كان المفتاح جامذًا للغاية، ويمكن إيجاد العذر للمر ه لو
 قلت ببطء:
_ـكن... حديقة السموم. لُقد تجاهلاهما فحسب، أليس كذلك؟ نظر إليَّ بدهشة.
ـ حديقة السموم؟؟ كيف عرفتِ بشأنها؟ قلت باقتضاب:
ـ أدخلتني إليها الفتيات. لم أعرف ماهيتها حيئذـ . لكن ما أَقصده هو أنهما فعلا الشيء نفسه هناك، أليس كذلك؟ أغلقا الباب، ونسيا أمرها؟

قال جاك ببطء:
 تدخلاُ مباشُرًا في الأراضي المحبطة بالمنز ل، كما فعلا في المنزل تفسه. لكن مع ذلكّ، لا يو جد شيء بالأعلى يمكنه أن يتسبب في الأذى لأي شنصص. ــ ماذاعن الكتابة؟
 تناول رشفة طويلة من النُشاي، وقطب حاجباجبيه.
 يكن هناك أطفال في المنز ل لأكثر من أربعين عامّا، عندما انتقل إليه آل إلينكورت.
ــبدا بالفعل و كأنه من عمل طفل .
عاد تفكيري إلى مادي، نـم إلسبيث، وبعد ذلك إلى وقع الخطورات الثقيلة السُبيهة بخطى رجل، التي سمعنها ليلة تلو ليلة. لم تكن تلك وقع خططى طفل .

أضفت قائلة ببطء:
ـ أو .. . شخص ما ما يتظاهر بأنه طفل . وأومأ هو.
ـ قد يكونون مخربين، على ما أظن، يحاولون إخافة الناس . صحيح أن

 أن يكون المُلاكُ السابقون هم من فـ فعلوا ذلك.

ـ الدكتور جرانت... توقفت، محاولة التفكير في كيفية صياغة السؤالل الذي كان يحوم في ذهني منذ أن قرأت مقال الصحيفة.



قال جاك:
_أمتُ له بصلة قرابة؟ أطلق ضحكة، وهز رأسه.


 أن بدأت العمل هنا. الوغد المسكين، قتل ابنته. أليس ذلك هو ما ما يقال؟

ـ لا أدري.
نظرت إلى بيترا، إلى منحنى جمججتها اللينة الضعيفة تحت الشعر الشبيه
بالزغب.
ـ لا أعرف ما حدث لها. لقد تناولت توتًا سامًّا، تبعًا للتحقيق.


في كارن بريدج إذا سألِتهمم.
ـيا إلهي.

هز زت رأسي، مح أنني لم أكن متأكدة إذا كان ذلك بدافع من الإنكار أو
 بصوت جاك المبتهج الواقتعي، ولم أكن متأكدة مما أزعجني أكثير، فكرئرة أن أن الدكتور جر انت ربما يكون قتل طفلته وأفلت بالأمر، أو حقيقة أن أثنرئرئرة المحلية قد حاكمته على ما يبدو وأدانته بوصفه قاتلَّا، في غياب أُباب أي دليل ملموس.
مع ذلك، بدا من المستحيل أن يسمٌّم أحد طفلته، ومن غير المحتمل أن


 وهي تظن أنه توت البيلسان أو شيء من هذا الأقبيل، وصنعت منه الطاهية المربى من دون أن تدر كك ماهمبته. لا أستطيع رؤية كيف يمكن ئن أن يكون ذلك أكثئر من مجرد دمادث ـ حسنُّ، سيحاول الناس هنا إنقاعكِ بِ بأنه كان. ..

 شيء كريه في مناقشَة مثل هذه الأأمور الفظيعة أمامها ـحسنّا، لا عليكِ. إنها ليست حكاية لطيفت لطيفة في كلتا الحالتين. أفرغ فنجانه، ووضعه بعناية في غسالة الأطباق، ثم ابتسم ابتسامة صغيرة الطيرة


 على العيش في متزل (استروان")، حتى لو كان لديهـم المال اللازم لتجديده.
(استروان). جعلني الاسم الوارد في المقال أشعر بععض الوخز، تذكيرّا

بأن أيّا كان ما فعله بيل وساندرا لمححوه، فقد كان لهذا المنزل ماضي، وكان الناس في كارن بريدج يتذكرونه. لكن جاك كان كان يواصل الحديث، من دون

ـــا الذي تريديني أن أفعله حيال ذلك، إذن؟ سألت بدهشة: ـ أنا؟ لماذا عليَّ آنا اتخاذ القرار؟ ـ حسنُّ، إنها تؤدي إلى غرفة نومك أنتِ أنـ أنا لست رجلألا يؤمن بالخر افاتات، لكنني عن نفسي لن أحب النوم بالقرب من كل ذلك. ارتجفت، عاجزة عن تمانُك نفسي. ـ أجل، ولا أنا. إذن... ما خا خياراتي؟
ـ حسنًا، أظن أنني يمكنني إغلاقها بالألواح، ونتر ك الأمر لساندر اوبيل كي يتخذا القرار عند عودتهما. أو يمكنتي محاولة... تنظيف غرفة العلية بعض الشيء.
_تنظيفها؟
قال:
ـ تغطية بعض تلك الكتابات بالدهان، لكن ذلك سوف يعني تركها مفتو حة. أعني، يمكنتي إغلاق الباب بالمفتاح، لُكن الأمر لن يستحق الـنـو إغلاقهها بالألواح الخشبية من الداخل مرة أخرى إذا كنا نخططط للدخول النا ثانية. لا أعرف شعورجك حيال ذلك.

 الاستلقاء على ذلك الفراش، وانير الاسنماع إلى صرير ... صرير ... الألواع مع

 إعادة إغلاق الغرفة بالألواحِ الختُبية لم تبدُ أفضل كثيرُا أيضًا .
_أعتقد أنه يجـب أن ندهنها، إذا و افقت ساندر اوبيل بالطبع . لا يمكنتا... لا يمكنتا أن نتر كهافحسب. إنها فظيعة للغاية.

 سألت في اللحظة نفسها التي خرج فيها مُصدرُّا تكة صغيرة: _ماذا تفعل؟
مد يده به.
ـ خذيه.
ـ أنا؟ لكنتي لا أريد...

ازدردت ريقي، محاولة عدم إظهار عمق الاشمئز از الذي شعرت ت به. ـ لا أرغب في الصعو د إلى هناكـ ـ أعرف ذلك. لكن لو كنت مكانك، سأشعر بر احة أكبر وأنا أعرف أن
بححوزتي المفتاح في يدي.



 دفعته داخل جيب سروالي الجينز . كنت أحاول التفكير فيما سأقولهـ، عندما أومأ جاك مرة أخرى، لكن هذه المرة نـنـو ساع ساعته.

ـ هل تعلمين كم الساعة؟
نظرت إلى هاتفي.
_اللعنة.
لقد تأخرت على جلب الفتيات من الملدرسة. ـ من الأفضل أن أذهب، لكنـ .. لكنـ أششكرك، يا جاك.
_ على ماذا؟ بدا متفاجئًا حقُّا. ـ على المفتاح؟ ــ ليس ذلك. فقط... لا أدري. لأنك أخذتني على محمل الجد. لأنك لم تجعلني أشعر بالحماقة لكوني خائفة. لانت ماممحه.
ـ اسمعي. لقد أخافتني تلك الكتابة أنا أيضًا، وأنا أقيم على مبعدة عبر

 الآن، وهو مخخفِ، ومحزن بعض الشئيء، لكنه انتهى، اتفقنا؟ قلت: _اتفقنا. وأومأت. كان يجب أن أعرف أن ذلك أروع من أن يكون حقيقيًّا.

لقد شعرت بالخوف كثيرًا في السجن، يا سيد ريكسام. في الليلة الأولى،
 وصر خاتهن، محاولة اعتياد إحساس الجلدران الخر سانية الضيقة التي تحيط






 يا إلهي، لقد أحسست بالخوف ألحـ لكنتي لم أشعر بالخوف على الإطلاق كما شعرت به في تلك الليلة في منزل (هيذزبراي)" .
راحت الفتيات في النوم مبكرًا، لحسن الحظ، واستغرق ثلاثتهن في النوم بحلول الساعة الثامنة والنصف. وهكذا، في الساعة التاسعة إلا الربع، صعدت الصـي السلم متو جهة إلى غرفية النوم في الطابق العلوي، ولم يعُد بوسعي التفكير فيها بو صفها غرفة ني نومي آنا. وجدت أنني كنت أحبس أنفاسي عندما لمست مقبض الباب ـلم لم أستطع منع نفسي من تخيل شيء مروع يطبر خار جُا ويتربص بي، طائر يخدش

وجهي، أو ربما تكون الكتابة قد انتسرت مثّل الـسرطان من خلف الباب


 التي رأيتها فيها، باستئناء بضع بقع من الغبار خلفتها أقدامي أنا و جاك علك على
 ومع ذلك، كنت أعرف أنه لا يمكنتي النوم هنا على الإطلاقن، لذا بيدي أسفل وسادتي، وقبضت على منامتي بسرعة، و كأنني أتوقع العئوز على الـي

 كنت أعلم أنني إذا استلقيت وانتظر ت أن يأتيني النوم، فسوف ألـئ أنتظر




 إذا كان بوسعي أن أحتمل الاستلقاء هناك في صـي
الكر ير من جديد.

بدا مستوى حدة المسلسل التلفزيوني (الأصدقاءء) ملائمْا، وشُشلنه على شاشة التلفزيون العريضة الضخمة، وسحبت اللحاف إلى ذفني... ونمت.

عندما استيڤظت، كان ذلك مع شعور بالارتباك التام. كان التلفزيون قد
 ستائر التعتيم في غرفة التلفزيون. كان هناك حمل ثقيل وحار على سافي.... لا .. حمالان ثقيلان، وأحسست

بضيق ولهاث في صدري. سحبت نفسي إلى وضعية الجلوس، ودفعت شُعر ي بعيذّا عن عيني، ونظرت إلى الأسفل، متوقعة أن أرى الكلبين، لكن
 كان الجسد الصغير الحار الآخر هو إيلي. قلت بصوت أجش: - إيلي؟

تّم تحسست داخل جيب روبي. كان جهاز استنشاقي هناكاك، كما هو




 - إيلي، حبيبتي، ما الذي تفعلينه هنا؟ استيقظت وهي ترمسُ بعينيها، شاعرة بالار تباك، ثُم أدركت أين كانت،
ـ ومنحتي ابتسامة. الخير، يا روان.

ـ صباح الخير لك أيضًا، لكن ما الذي تفعلينه هنا بالطابق السفلي؟
 ـ حسنّا، اتفقنا، لكن ...
 من الوقت قضته وهي تتجول بمفردها في المنزل اللنيلة الماضية من دون دون أن أسمعها؟ من الواضح أنها تمكنت من النهوض من الفـي الفراش، وأتـ إلى إلى

 فركت النوم من عيني فحسب، نم سحبت ساقي من تحت الكتلب، وو قفت.

عندما فعلت ذلك، سقط شيء ما من ثنايا اللحاف، واصطدم بالأرض
بفرقعة خافتة شبيهة بصوت الخزف.
جعلني الصوت أجفل . هل قلبت كوب قهوة منسيًّا، أو شيئًا ما؟ تناولت الحليب الساخن الليلة الماضية، لكن كان بإمكاني أن أقسـم أنني تركت الكوب بأمان على طاولة القهوة. في الو اقع، نعم، كان الكو الكو لا يز الـو ال هنالك قابعًا فوق قاعدة الأكواب. إذن ما الذي أصدر الضجيج؟ لم أرَه إلا عندما رفعت الستارة وطويت اللحافـ الـا كان قد تد الدحرج إلى الـى منتصف الطريق أسفل الأريكة، قبل أن يتوقف في مواجهتي، بحيث بد بدت عيناه الصغير تان الشر ير تان وابتسامته المشرو النحة و وكأنها تسخر مني. كان رأس الدمية من غرفة العلية. كان الشُعور الذي غمرني... كان كما لو أن أحدهم سكب دلوّا من الماء

 وألهث وأرتعد.
سمعت صوت إيلي الرفيع الصغير، كما لو كان من مسافة بعيدة، وهي تقول:
-روان، هل أنت بخير؟ هل أنت على ما يرام، ياروان؟ شكلك يبدو غريبًا.
 كانت تحادثني، وأنني بحاجة إلى الرد. -روان!
كان هناك أنين خائف في صوتها الآن، وجذبتْ قميص منامتي، وأصابعها الصغيرة باردة على جلد خصري. - روان!

تمكنت من الرد: ـ أنا... أنا بخير يا عا عزيزتي.

كان صوتي غريبًا وأجش في أذني، وأردت أن أتلمس طريقي إلى الأريكة
 اللتي ء، بابتسامته الصغيرة الساخرة
لكن كنت مضطرد إلى ذلك. لم يكن بوسعي تر كه بالأسفل هنالك، مثّل قنبلة يدوية صغيرة قبيحة، تنتظر الانفجار .


 أنا... هل يمكن أن أكون ...
لكن لا. كان ذلك منافيًّا للعقل . مستحيلُّا . ومع ذلك، ها هو هناك.
بينما كنت واقفة هناك، أحاول تمالك نـوا نفسي، انحنت إيلي لنرى ما الذي
ـ أحدق إليه، وأصدرت صرخة صغيرة:

جلستِ القرفصاء، ومؤخرتها بارزة في الهواء كطفلة صغيرة، حيث كانت لا تز ال صغيرة بالفعل إلى حد ما، ومدت يدها
أذني، وصوتي يصرخ:

- إيلي، بحق السمماء، لا تلمسيه!

وشعرت بنفسي أختطفها وأرفعها إلى الأعلى، تقريبًا قبل أن أدرك ما كنت سـأفعله.
سادت لحظة طويلة من الصمت، وإيلي تتدلى مر تخية وثقيلة بين ذراعي،




شُرعتُ في الحديث:

لكنها كانت تقاوم بين ذراعي، ووجهها أحمر، وقد تقنص بفعل الضيق
والغضب.
ـ إيلي، انتظري، لم أقصد...
صرختٌ:

ــعيني أذهب!
كان شعوري الغريزي هو أن أحكم ذراعي حولها، لكنها كانت تضرب مثل قطة، وتغرس أظافر ها في ذراعي. - إيلي... إيلي، اهدئي، إنك تئذينيني. _ لا يهمني ذلك! دعيني أذهب!
جثوتُ على نحو مؤلم، محاولة إبعاد وجهي عن يديها اللتين تضربان،

ــ أنت شريرة! لقد صرخت

صرختْ:
ـ ابتعدي! أنا أكرهك!
ثم أسرعتْ واقفة على قدميها، ور كضتْ من الغرفة، وتر كتني أفرك الخدوش في ذراعي بأسف. سمعت وقع قدميها على السلم، ثم باب غرفتها وهو يُصفَقَ .
تنهدتُ، وتوجهت إلى المطبخ، ونقرت على على الجهاز اللوحي. عنـي
 تبكي بوضوح، وكانت مادي تفرك عينيها بنعاس، شاعرة بالئهـئهة والحيرة لإيقاظها على هذا النحو .

أننا نحقق تقدمًا. والآن ها قد أفسدت الأمر . مرة أخرى.

وكان كل ذلك بسبب رأس تلك الدمية الصغيرة الكريهة.



يدي أسفل الأريكة.

وجدت أنني كنت أحبس أنفاسي على نحو سخيف، بينما مددت يدي إلى



 التقاط فأر نافق، أو حشرة ما تخشى أنى أنها لا تزال باستطاعتها أن تلدغك، على الرغم من كونها نافقة. كنت أقضض عليه بتوة، وكأن قوة قبضتي يمكن ئن أن تمنعه من الانفجار،



 الأرض الخشبية. أدركتُ أن الرأس لم يكن من الخزف، بل من الز الزجاج الملون.


 أدفن جثة. كانت إصبعي تنبض عندما ضغطت عليها، مما جعلني أجفل
 جعلني الصوتأئب، كما لو تم ضبطي وأنا أخفي الدليل على ذنب ما.

وعندما استدرت، رأيت مادي تقف في مدخل الباب. كان تعبيرها أقل
 بالفعل، مجر د فتاة صغيرة ذات شُمر مهوش من أثر النوم على نحو كو كوميدي، استيقظتْ في وقت مبكر للغاية. قلت بأسى:


 ـ قالت إنك عثرت على دمية، ولم تسمحي لها باللعب بها؟ ـ مـجرد رأس
لـم أرغب في الخوض في الأسباب والعلل مع مادي.
 وأنا أتخلص منه.
مددت يدي كدليل، وأومأتٌ هي بجدية، راضية على ما يبدو بتو انيحي غير المحتمل
ـ حسنًا. هل يمكنيني تناو ل كو كو بوبس على الإنطار؟ ـ ربما. لكن، مادي. توقفتُ وأنا غير متأكدة تمامُا من كيفية صياغة ما أريد أريد أن أسألهـ شـ شعرت


 ـ ما الذي تعنينه؟
كان و جهها حائرُ اوبرينّا. _ لدينا كثير من الدمى. _ أدري، لكن هذه دمية مميزة، قديمة الطر از .

لم أستطع حمل نفسي على إخراج الرأس الكابوسي الدكسور من

 كانت نسخة أقل خبنًا بعض الشئ مئ من الدمية التي من غر برفة العلية. حدقتْ

إليها مادي، عابسة.

بيع "الأنكيتات).
ـ
رمشتُ بعيني.
 دمية قديمة مقابل المال، لكن النشخص المسؤول عن البرنا نامج أخبر ها أنها ليست ذات قيمة.
ـ أوه... الأنتيكات. أعرف البرنامتج الذي تقصدينه. لكن ألم يسبق وأن رأيتِ واحدة في الحقيقة؟

قالت مادي: ــ لا أظن ذلك.
 فيه بدرجة زائدة؟ ألن يسأل الطفل العادي أسئلة أكثر من هذا؟


 البالغين ممن يتصفون باللامبالاة بدر فـة كانيه الية لكي لكي لا يطر حوا الأسئلة حول شيء كهذا.
كنت أحاول استنباط طريقة لإعادة المحادئة إلى الكتابة على الحائط ومعكرونة الأحرف الخاصة بمادي، عندما غيرتِ الموضوع فجأة،

وأعادته إلى سؤ الها الأصلي، بأحادية التفكير التي يتميز بها الأطفال
الصغار.

- إذن، هل يمكنتي تناول كوكو بوبس على الإفطار؟

عضنهت شفتي ـ أخذ استهلالك الأطعمة (العرخية" في في قائمة ساندرا يز يد أكثر فأكثر كل يوم. لكن من جهة أخرى، يجب أُلا ألا تحتفظ بها في المنزل، إذا لم تكن تريد أن يتناو لها الأطفال، أليس كذلك؟ أكـ

 زيك المدرسي، وسوف أعده ليكون جاهزّا عند نزولك ألكّ أوه، وها أخبرتِ إيلي أن هناكُ طبقًا من أجلها أيضُا، إذا كانت تريدهِ


كنت أطعم فم بيتر ا بعض العصيدة بالملعقة بيلي غير المصابة، عندما ظهر وجه صغير عند باب المطبخ، وبعد ذلك اختفى بالسرع بير نفسها، تاركُّا قطعة من الورق تندفع على الأرض. ناديتُ:
-إيلي؟ لكَن لم يكن هناكُ جواب، فقط وقع أقدام تبتعد. تنهدتُنُ، وتأكدت أن أحزمة بيترا مربوطة بإحكام، وذهبت لألتقط قطعة الر لدهشتي، كانت رسالة مكتوبة، منسقة كر سالة بريد إلكتروني، مع عدم وجود عنوان للر سالة، وعدم وجود شيء في في خانة المر سل إليه. تحت ترئ ترويسة ("جيميل"، كان هناكُ نص من سطر واحلد، من دون علامات ترقيم.
 أكرهك أرجوك لا تنضبي ولا ترحلي متل الأخريات أنا آسفة مع محبني إيلي ملحوظة ارتديت ملابسي بنفسي
(اعزيزه تيروان)؟ ج جعلتني الكلستان أقطب جبيني، لكن لم تكن هناك صعوبة في فهم مغزى بقية الر سالة. فككتُ بيتراه وو وضعتها في قفص اللعب في الزاوية، وانتقطت الر سالة مرة أخرى.
 أن أقول لك إنتي آسفة أنا الأخرى؟ ساد صـمت طويل، ثمم قان صوت صـغير : _ أنا هنا.
شُقتت طريقي عبر غرفة التلفزيون، إلى غرفة المعيشة. لأول وهلة، بدت خالية. لكن بعد ذلك، لفتت انتباهي حر كة، وسرتُ بِططء إلى الز اوية
 قد دارت هناك بعد. كانت محشورة بين نهاية الأريكة والجدار الجا وتكاد غير مرئية، باستيناء شعر ها الأشقر وأطر اف حذائها الظاهرة.

جلستُ القرفصاء، ممسكة بالر سالة. ـ هل كتبت هذا؟
أومأت برأسها.
 ـ كتبته بنفسي. فقط. .. ساعدتني جوزة البلوط. ـ جوزة البلوط؟ شعرت بالحيرة، وأومأتْ برأسها. ـ تضغطين على جوزة البلوط، وتخبرينها ما تودين كتابته، وتكتبه لك. ــ أي جوزة بلوط؟
صرتُ أشعر بالتعجب الآن.



 تطبيق جيميل، وضغطتْ على رمز الميكروفون أعلى لو حة المفاتيحّ التِّ الضح
 لديك فكرة عن شكل الميكروفون قديم الطراز از .

تحدثِتِ الآن في الجهاز اللوحي. قالت ببطء، وهي تنطق الكلمات بوضوح بالقذر الذي يسمح به سقف

حلقها الطفولي:
-عزيزتي روان، هذه رسالة لأقول إنني آسفة جدًّا. مع محبتي، إيلي.
 هذه ر سالة لأقو ل إنني آسقفة جدة. كانت هناك وقفة متناهية الصغر، وصحح التطبيق نفسه.... آَسفة جدا مع محبتي إيلي. قالت بفخر:
ـ ثـم تضغطين على النعاط هنا، فتطبعه على الطابعة في مكتب أبي.
ـ فهمتُ
لم أكن متأكدة مما إذا كنت أرغب في الضحك أم البكاء. توصلت إلى حل وسط بأن جلست القر فصاء وعانقانتها.
 ما كان يجب أن أصرح، وأعدك أنني لن أذهب لأي مكانيان

قلت بهدوء:

ولم أكن متأكدة ما إذا كنت على وشك تدمير ثقتنا المتبادلة التي اكتُسبت

$$
\begin{aligned}
& \text { بصعوبة، لكنتي لم أستطع الامتناع عن السؤ ال: } \\
& \text { - إيلي، هل يمكنتي أن أسألك شيئّا؟ }
\end{aligned}
$$

 في الوتر المدتد من عظمة تر فوتي إلى كتفي.
 _ كلغ!

تراجعتٌ وهي تنظر إليَّ، مستاءة بعض الشيء، لكن ليس بالقدر الذي

 لكن لماذا؟ لأنها كانت تقول الحقيقة؟ أم لأنها كانت تكذب؟ انـب
ـهل أنت متأكدة؟ أعدك أنني لن أغضب. أنـ أنا فقط. .. كنت أتساءل كيف
وصل هناك، هنا كل ما في الأمر.
قالت، وهي تضرب بالأرض بقدمها:
_لم تكن أنّا.
ـ حسنّا، حسنّا
تراجعتُ بعض الشيء، غير راغبة في فقدان القبول الذي كسبته. _أنا أصدقك.

ساد الصمت، ثم وضعتْ يدها في يدي. ـ إذن...
كنت أخطو بحذر الآن، لكن الأمر كان أكتر أهمية من ألا أصمـم بدرجة
أشد بعض الشنيء.
ـ هل ... هل تعرفين من فعل؟

عند ذلك، نظرتْ بعيدُا، ولم تنظر في عيني مباشرة. - إيلي؟

وبطر يقة ما، كنت أعرف أن هذا هو كل ما سأحصل عليه منها.

كنت أقف في الردهة، والمفاتيح في يدي، بينما نزلت مالت مادي على السلم
سريعا، وهي ترتدي معطفها وحذاءها بالفعل .
 تجاوزتني، متفادية ذراعي الممدودتين، لكن إيلي، التي خرجت


 الأمامي وراء شقيقتها لتصعد إلى السيارة.
 بالسيدة ماكنزي، وهي تقف عاقدة ذراعيها في الممر المقنطر المؤدي إلى ـالمطبّا!

انزلقت مني الكلمة من دون قصد، واحتقن وجهي وشُعرت بالضيق من
 ـ أعني، يا إلهي، لم أسمعك وأنت تدخلين يلـين يا سيدة ماكنزي. معذرة، لقد فاجئتني.
كان كل ما قالته هو: ــلقد جئت من الباب الخلفي. كان حذائي موحاًّا.

لكن كان هناكُ شيء أرق من المعتاد في وجهها، بينما تتبعت عيناها
الفتاتين إلى السيارة. ـأنتِ ..
توقفتْ، ثم هزت رأسها. _لا عليك.
قلت، وأنا أشعر بالضيق:

 مما حوَّل وجهها المتجهم إلى حد ما، وجعلها تبدو أصغر سنًا بسنوات ات عديدة.
ـ كنت سأقول فقط إنك تبلين بلاء حسنًا للغاية مع أولئك الفتيات الآلن من الأفضل أن تتحركي، وإلا ستأخرين.

في أثناء عودتي من مدر سة كارن بريدج الابتدائية، وبيترا مربوطة في مقعد




 التي ترعى، وفوق الجسور الحجرية. كان الجو ذلك اليوم رماديًّا،ويتساقط
 صيفية على الإطلاق. حتى الأبقار في الحقول بدت مكتئتبة، ورؤوسها منكسة، والمطر يقطر من أطراف قرونها.
 المؤدي إلى المنزل، انتابتني نوبة حادة من وهم سبق الرؤية، وعدت إلى

تلك الأمسية الأولى، والطريقة التي جلست بها بجوار جاك، وأنا قادرة على التنفس بالكاد بسبب الأمل والرغبة. درنا حول المنحنى الأخير من الممر، وظهرت الألـو واجهة المنزل الرمادية
 مرة، ذهبيًّا ودافئًا، ومليئًا بالاحتماتِالاتاتِ



 أوصاله، وأُعيد ترميمه بالز جاج والئي والفو لاذ.
 المطر . لم تكن النافذة التي أغلقها جاك ظاهرة من هنا، حيث كانت تنفتح على المنحلر الداخلي للسقف، لكنتي كنت أعرف أنها هناك؛ وجعلتني الفكرة أرتجف.
 لهذا اليوم، ولم يكن كل من جاكُ والكلبين ظاهرين في أي مكان. وبطريقة
 فكرت عندما أوقفت السيارة وفككت بيتر ا من مقعدها أن الأمر وصل إلى الى


الشُكل التي تراقبني من كل زاوية.

على الأقل بوسعي هنا في الخارج أن أفكر وأشعر وأتحدث من من دون التزام الحرص في كل كلمة من كلامي، وكل تعبير من تعبيراتي، وكل الات حالة
من حالاتي المزاجية.

يمكتني أن أكون على طبيعتي، من دون الخوف من ارتكاب هفوة.

كانت عربتها في مؤخرة السيارة، وفتحتها ودفعتها داخلها، وشبكت فوقها الغطاء الواقي من المطر .

ــلنذهب للتمشية.

$$
\begin{aligned}
& \text { صاحت بيترا، وهي تدفع الغطاء البلاستيكي بيديها: } \\
& \text { ــ أنا أمشي! } \\
& \text { لكتني هززتُ رأسي. }
\end{aligned}
$$

 فلتبقي دافئة و جافة بالداخل. قالت بيترا وهي تُّير عبر الغطاء البلاستيكي: ــبكرة! أقفز بكرة مو حلة! استغرق مني الأمر دقيقة لأدركُ ما كانت تقوله، لكن بعد ذلك تتبعتُ نظرتها إلى بركة المياه الضخمة التي تجمعتْ على الحصى في فـي ساحة الإسطبل القديم، وفهمتُتُ
البركك الموحلة. كانت تريد القفز في البركُ الموحلة.
 أومأتْ بر أسها بشدة.
ـ أنت لا ترتدين حذاءاءك المطاطي، لكن انظري...

 ويقطر على معطفي ذي القلنسوة، وعلى غطاء العربة الواقي من المطر .
ـ ثانية! بكرة بيترا أكثر ! حكة.

كانت هناك بركة أخرى أبعد، حول جانب المنزل، وتلطفت معها بأن

ركضت عبر ها هي أيضًا، ثم أخرى على الطريق المرصوف بالحصى المؤدي إلى الشُجيرات.
عندما وصلنا إلى حديقة المطبخ، كنت غارقة في الماء وأضحكك، لكنني
 بعض السُيء. قد يكونٍ مليئًا بالكاميرات والتِ والتكنولو لوجيا المعطوبة، لكنه على
 سخيفة فحسب، بل مثيرة للضحكا وني أيضًا . صاحت بيترا، وهي تتقافز أسفل أحز متها: ــبكرة! بكرة أكثر !

 درت لأقف أمامها، وأريها سروالي الجينز الغارق بالماء باء، فضحكتُ نُانية، وقد تغضن وجهها الصغير وتشوه من خلال البلاستيك المجعد. ـ ووان مبتلة!
ووان. كانت هذه هي المرة الأولى التي حاولت فيها نطق اسمي، وشعرتُ بقلبي ينقبض بالحب، وبنوع من الحزن أيضًا، بسبب كل شل شيء لا لا أستطيع إخبار ها به.
قلت:
_ أجل!

كانت هناك غصة في حلقي، لكن ابتسامتي كانت حقيقية. ـ أَجل، روان مبتلة

 سريعة على الحديقة من وراء كتفي، بينما بدأت أدفيا الدفع العربة أعلى العلى الممر الشمديد الانحدار المرصوف بالطوب، ثمّ توقفت.

# حيث تغير شيء ما منذ زيارتي الأخيرة. كان هناكُ شيء مفقود. 

استغرق مني الأمر دقيقة حتى أتمكن من تحديده، وبعد ذلك أدركت. اختفى الخيط الذي كان يربط البوابة.

قلت:
ــثانية واحدة، يا بيترا.
وتجاهلت احتجاججاتها مطالبة بالمزيد من (اللبكر)! أنزلت فرامل العربة، وعدت راكضة عبر الممر نحو البوابة الحديدية الميا البوابة التيا التي تم تصوير الدكتور جرانت عندها وانيا واقفًا بفخر أمام ملعبا ملعب أبحاثاثه، منذ سنوات عديدة. البوابة التي ربطتها بإحكام، بعقدة أعلى من أن تطالها الأيدي الصغيرة.
اختفى خيط الطهي الأبيض السميك. لم يتم فكه فحسب، أو تصه وإلقاؤه
جانبًا، بل اختفى تمامًا.
أفسد شخص ما الحتياطاتي الدقيقة.
لكن من؟ ولماذا؟
أزعجنتي الفكرة بينما سرت عائدة ببطء أعلى التل، حيث كانت بانت بيترا
 أعلى التل، حيث كان المنزل ينتظر.

عندما وصلت إلى الباب الأمامي، كانت بيتر اغاضبة وتبكي. نظرت إلى
 الواقع اقترب موعد الغداء. كانت عجلات العاتي العربة مغطاة بالطين، لكين الكن حيث

 وأنا أمسك بيترا على خصري باليد الأخرى، لأمنعها من الهر ب بحثًا عن

مزيد من البرك، وتر كت العربة على الشرفة. ثم ضغطت بإبهامي على اللوح
 صدمتني على الفور رائحة لحم الختنير المقدد المحمر.
_ مرحبَّ؟؟

وضعت بيتر ا بحذر على در جة السلم السفلية، وأغلقت الباب، وخلعت
حذائي الموحل.
ـ مرحبَّ؟ من هناكـ ـ أوه، إنها أنتـ.
كان صوت ريانون. وعندما حملت بيتر ال، وبدأت أثشق طريقي إلى المطبنخ،

 داكنة أسفل عينيها، وكأنها نالت قسطاًا من النوم أقل مني حتى
ــ أوه، لقد عدت دون داع:

أدارتْ عينهها في محجر يهما، وتجاوزتني متبخترة إلى السلم، وبينما هي تفعل ذلك، تناولتْ قضهمة كبيرة.
 بالأرض المبلطة بصوت مرتفع: ـ مهلًا ! مهلًا، خذي طبقًا. ألا يمكنك ذلك ذلك؟ لكنها كانت قد ذهبت بالفعل، صاعدة السلم إلى غرفتها

 جدَّا، لدر جة أنها جعلتني أتوقف فجأة
 مر اهقتي، مع أن الأمر استغرق مني دقيقة لأتمكن من تحديدها. مع ذلك،

عندما اتضح التداعي أخيرًا، كنت واثقة. كانت رائحة الكرز الناضجة للخممر الرخيص، وهي تتسرب من بشرة شخصص ما في صباح اليوم التالي

أراد جزء مني أن يغمغم أن ذلك ليس من شأني، أنني كنت مربية، تم


 كان ذلك يُعتبر مسموحًا به؟
لكن الجزء الآخر مني كان يعلم أنني في مقام الو الدينـ هنا. سواء إذا كانت ساندر ا ستشُعر بالقلق أم لا، فقد رأيت أنا ما يكا يكفي لإثارة قلقي. و كانت هناك كثير من علامات الإنذار بخصوص سلو سلوك ريانون. لكن السؤال هو، ما الذي يجب أن أفعله حيال ذلك؟ ما الذي يمكي الذيني أن أفعله حيال ذلك؟

أزعجتني الأسئلة بينما كنت أصنع شطيرة لي ولبيترا، ثم وضعتها في الفراش لتنام القيلولة. يمكنتي أن أذهب لسؤال ريانون، لكنتي كنت وائقة من أنها سوف تمتلك عذرًا جاهزُ|، على افتراض أنها تنازلت وقبلت الحديث

ثم تذكرت. كاس . إن لم يكن شينًّا آخر، فسيكون بوسعها أن تشرح لي لي التسلسل الدقيق لأحداث الليلة، وربما تعطيني فكرة عما إذا كنت أضفي على هذا قدرًا من الأهمية أكبر مما يجب. مجموع

 وتناولت ريانون أكثر من حصتها منها.

كان رد كاس على رسالتي النصية لا يز ال في قائمة رسائلي، ومررت إلى الأسفل حتى عثرت عليه، واستر جعت الرقم. ثم انتظرت بينما يرن.

كان الصوت خسُنُا، واسكتلنديًّا، وذكوريًّا للغاية. رمشت بعيني، ونظرت إلى الهاتف لأتحقق من أنني اتصلت بالرقم



والد أي شخص. ـ النقطة الأكثر أهمية هي، من أنت بحق الجحيم؟
 وفمي مفتوح، محاولة التفكير فيما أقوله.

قال كريج بانفعال: ـــــــو؟ ألو؟

وبعد ذلك بصوت منخفض:
ـ العاهر ات الحمقاوات، بأرقامهن اللعينة الخاطئة. ثم أُغلق الخط.
أغلقت فمي، وسرت بيطء إلى المطبخ، وأنا ما زلت أحاول معرفة
ما حدث للتو .

من الواضح أنه بصرف النظر عمن يكون صا صاحب هذا الر قمى، فلم يكن والدة إليس. مما يعني... حسنُّ، قد يعني أن ريانون كتبته بشُكل خاطئ،

إلا أنني أرسلت رسالة نصية لهذا الرقم، وتلقيت تأكيدًا، يُفترض أنه من كاس. مما يعني أن ريانون كانت تكذب عليًّ.
 من ذلك، كانت في الأغلب مع كريج. اللعنة.

كان الجهاز اللوحي ملقى على منضدة العمل في منتصف المطبن،، والتقطته وحاولت كتابة رسالة بريد إلكتروني لساندرا وبيل. كانت المشُكلة هي أنني نم أعرف ما أبدأ به. كان هنا هـا
 بمخاوفي بشأن غرفة العلية؟ الضوضاء، والطريقة التي اقتحمناها بها، أنا وجاك؛ والكتابة المججنونة؟

 آخر الممـر، ووصو لّا إلى صورة مادي مادي المرسومة على عجلى، والشبيهة بزنز انة
السجن، ثم حديثي مع كريج.



 بالخخر افات؟ كيف يمكنني أن أتوقع إقناع شُخص لم يرَ حتى ما بداخل تلك الغرفة المخيفة المجنونة؟ عنوان الرسالة أولأ، إذن. بدا أي شيء إنـو استطعتُ التفكير فيه إما غير
 استقر رت على:

مستجدات من "هيذربراي"،
حسنًا، حسنًا، هذا هادئ وواقعي. كان ذلك جيدًا. والآن، نص الرسالة.

عزيزاي ساندرا وبيل،
ثتم رجعت إلى الخخلف في جلستي، وقضمت الحافة البالية للضمادة المحيطة بإصبعي، محاولة التفكير فيما سأكتبه بعد ذلك.

 حسنًا، كان ذلك جيدُا. كان واضحُا وواقعيًّا، ولا يو جه اتهامات. لكـئ لكن بعد ذلك، كيف أنتقل من هذا إلى....

ناهيك عن الانتقال من ذلك إلى:
نحن نـكر هِك
إنهم غاضبو ن
ار حلي
نحن نیر هيك
والأهم من ذلك كله، كيف أشرح أنني لن ـلا ـ ـ أستطيع أن أنام في تلك الغرفة مرة أخرى، وأن أستمع إلى وقع تلك النـطورات التي تذرع بالأعلى،


 المدرسة، إلا عندما سمعت بكاء بيترا النز ق عبر جهاز الاتصال الداخلي، ونظرت إلى الساعة.
نقرت على شُاشة المراسلة لريانون: ذهبت لإحضار الفتيات. نحتأِ إلى الحديث عندما أعود.

وبعد ذلك، تركت رسالة البريد الإلكتروني غير المرسلة على الجهاز اللوحي، وهرعت إلى الطابق العلوي لأبدل مالبس بيتر ا وأضعها في

لم أفكر في البريد الإلكتروني مرة أخرى، حتى الساعة التاست التاسعة مساء تقريبًا. كانت فترة الظهيرة جيلـة. شعرت كل مل من مأدي وإيلي بالسرور لرؤية ريانون،

 كانت تعاني آثار الشراب بوضوح، لكنها لعبتْ معهما بدمى باربي لساعتين

 وأطفأت الأنوار. عندما نزلت إلى الطابق السفلي، كنت أستعد للمناقئة الموعودة المة، محاولة لة
 لا تبدني بالعقوبات والاتهامات، اجعليها تتحدث.

 قصيرة، وقميصًا يكشف عن بطنها، أظهر سرة مثمقوبة.

أوه، تبّا.
شرعت أقول:
ـ إمـمـمم...

لكن ريانون سبقتني:
ـ سأخرج.

للحظة، لم تكن لديَّ أي فكرة عما سأقوله. ثم تمالكت نفسي. _لا أظن ذلك.

ابتسمتُ. كان بوسعي الابتسام. أخذ الظلام يحل. كانت مفاتيّ أتيح "التيسلا" بحوزتي في جيبي، وأقرب بحطة على مبعدة عشرة أميال.
 لكن ريانون بادلتني الابتسام. ـ كلا، لديَّ شخص قادي بادم ليقلني بالسيارة. يا للعنة المز دوجة!
 المستحيل على الإطلاق أن أسمح لك أن تفعلي ذلك؟ سأضبـ أضطر إلى الاتصال بوالديك. يجب أن أخبر هما ...
 تدر كُ أن أمرها قد انفضح.
 توقعتٌ أن يكون للكلمات و وق اللكمة في المعدة، لكنها بالكاد أظهرتٌ

رد فعل .
كل ما قالته هو :
ـلا أظن أن عليك فعل ذلك.
لكنتي كنت قد التقطت هاتفي بالفعل .
لم أتفقده منذ ما قبل العشاء، ولد الدهشُتي، كانـي كانت أيقونة البر يد الإلكتروني تومض. كانت رسالة من ساندر ا.


ثم رمشتُ في حيرة عندما ظهر عنوان الرسالة.
رد : مستجدات من „هيذربراي"،

ماذا؟ هل أرسلت رسالة البريد الإلكتروني من دون قصد؟ لقد سجلت

الدنخول إلى حساب جيميل الخاص بي على جهاز الأطفال اللوحي، الذي كانوا يستخدمونه للألحاب، وراودني شعور فظيع بأنني نسيتُ تسجيل الخروج. هل يمكن أن تكون بيتر أو إحدى الفتاتين قد ضغنطتْ على الإرسال بطريق الخطأ؟
شعرت بالهلع، وفتحت رد ساندرا، وأنا أتوقع شيئًا ما من قبيل : „؟؟ ما الذي يحدث؟؟،، لكنه كان مختلفًا تمامًا.
شكرًا على التحديت، يا روان. يبدو جيدًا ـ سعيدة أن ريانون قضت وهتًا معنعُا مع إليس. سيتوجه بيل إلى دبي الليلة، وأنا في مـأدبة
 أي شيء عاجل، وسوف أحاول انحديت مـع الفتيات غدًا عبر تطبيق "فيس تايمه،. قبلاتي.
لم يكن لذلك أي معنى. على الأقلّ، لم يكن له معنى حتى مررت للأسفل بعض الشّيء، وطالعت رسالة البريد الإلكتروني التي من المفترض أنني أرسلتها، في الساعة Y Y , Y مساء، بعد عشرين دقيقة كاملة من رحيلي لأجلب مادي وإيلي.
عزيزاي بيل وساندرا،

مـجرد مستجددات من المنزل. كل شيء على مـا يرام. عادت ريانون سالمة وآمنة من منزل إليس، ويبدو أنها قضت وقتُا طيبًا .

لقد قضضينا وقَتًا لطيفُّا للفاية ما بعد الظهيرة، وهي مفخرة لكليكها
ترسل كل من مادي وإيلي حبهما .

روان
ماد الصمت التام، ثم التفتُّ إلى ريانون. ـ أيتها اللعينة الصغيرة الصـي

قالت، وهي تمد أحرف الكلمات:
ـيا لك من فاتنة . هل تلك هي نوعية اللغة التي كانوا يتوقعونها في لليتل نيبرز")

- "(ليتل).... ماذا؟

كيف عرفتْ أين كنت أعمل ؟ لكنتي تمالكت نفسي بعد ذلك، رافضة
الخروج عن الموضوع.
ـ انظري، لا تحاولي تنيير الموضوع. هذا غير همبول على الإطلاق،


 لمحتها، ولم أتمكن من منع ابتسامة الانتصار من الار تسام الـا على ونى وجهي.




 ما لديها لتقوله بشأن هن التـا الموضوع.
 أن تشر ع ريانون في البكاء، والتوسل لأن أسيانيا أسامحها.
 بلطف نوعًا ما، على نحو مُمُلق تمامّا، وقالت:
 _أعطيني سبيّا واحدَا وجيهُا لمَ لا قالت:
ـ سأفعلل ما هو أفضل من ذلك. سأعطيك اثنين. رايتُـيل. جير هارد.

أوه، اللعنة.
كان الصمت في المطبخ مطلقًا.
للحظة، ظنتنُ أن ساقيَّ ستتهاويان، وتحسِيت الحست طريقي إلى أحد المقاعد، وارتميت عليه، شاعرة بأنفاسي محتبسة في حلقي.
كنتُ محاصرة. أدركت ذلك الآن. لكنني لم أكن أعرف تمامًا إلى أي
مدى سيضيق بي الحصار .
لأن هذه هي النقطة التي صار فيها الوضع سيئًا جدًّا جدًّا بالنسبة إليَّ، أليس كذلك يا سيد ريكسام؟


لأنها كانت محقة. لا يمكنتي الاتصال بساند الندرا اوبيل.
لم يكن بوسعي فعل ذلك، لأن ريانون كانت تعرف الحقيقة.

لن يكون الأمر مفاجأة بالنسبة إليكَ، يا سيد ريكسام، لن يكون كذلك لو كنت قد قرأت مقالات الصحف.
لأنك كنت ستعرف من البداية أن المربية التي تم القبض عليها في قضية
إلينكورت لم تكن روان كين، بل رايتشيل جير هارد.




 شامل. لكن ما لم يتمكنوا من فهمه على ما يا يبدو، هو كو كيف كان كان الأمر

 أوراق الهوية المزورة، يا رايتشيل؟؟"، لكن الحقيقة هي أنه لم تكن
 روان الخاصة بعملها مربية من غرفة نومها في شقتنا المشتركة المة وأريتها لساندرا. صحيفة الحالة الجنائية، التسجيل في مكتب المعايير في التعليم وخدمات الأطفال ومهاراتهم، وشهادة إسعافات أولية أيلية، وسيرة ذاتية،
 الإطلاق لتزوير أي شيء، ولم تكن هناك أي وسيلة لتعرف ساندرا من

خلالها أن المر أة التي تقف أمامها ليست هي الشخص المذكور على الشهادات التي كانت تحملها.
حاولت أن أقول لنفسي إنه لم يكن خداعّا بدر بارجة كبيرة. ففي النهاية،

 "اليتل نيبرز" مشّل روان، وإن لم يكن مدة طويلة كما عملتْ هي، ولم أعمّ أعمل مشُرفة. كما عملت مربية في السابق، لكن ليس بالقد بالقدر نفسه، ولم أكن واثقة من أن مراجعي الوظيفية كانت ستتدفق بالقدر نفسه من المديح.



 بالطبع اكتنف الحظ الأمر أيضًا . كان من حسن الحظ أن ساندرا واوافقتْ





 بها، إلى جانب فواتيرنا المشتركة.


 كان ذلك شُيئًا لم أتوقعه قَطُّ. كنت أظل مستيقظة، أتساءل عن كيفية حل ذلك

الجزء. أدعي أن حسابي باسم مختلف؟ أطلب النقد، أو شيكات مكتوبة



 لكن الحقيقة هي أنني في البداية لم أنظر حتى إلى ما هو ألى أبعد من تلك المر حلة الأولى. كل ما ركزت عليه هو الحصيول على تلك الكـ المقابلة، والوقوف في منزل (هيذربراي)"، والنظر في عين سـاندرا وربيل. كان ذلك


 ما كان يجب أن أفعل ذلك، أعرف ذلك الكّ الآن، يا سيد ريكسام. لكّ الكن ألا يمكنك أن ترى... ألا يمكنك أن أن ترى كيف كان كان الأمر؟ بينما كنت واقفة في المطبخ وريانون تضحك في ون وجهي، شعرت بـري
 بالراحة، كما لو كنت أعرف أن هنه النـه اللحظة آتية، وشعرت بالارتياح لأنها انقضت وانتهيت منها. للحظة، فكرت في الُحداع، وأن أسألها عما تعنيه، والتظاهر بأنتي

 تُتيتها من خلال الإنكار الغاضب. بدلًا من ذلك، سألتُ: ـ كيف اكتشفت الأمر؟ _ لأنتي، على عكس والديَّ العزيزين، أهتم بالبحث بعض الشئ الشيء عندئ تظهر فتاة جديدة فجأة. ستندهشين مما يمكنك اكتشافه عبر الإنترنت.

إنهم يدرسون ذلك في المدارس الآن، كما تعلمين، أعني التحكمب في بصمتك الرقمية. أظن أنهم لم يفعلوا ذلك في أيامك أنت؟
 يبدو مهمًّا. ما كان مهمُّا هو إلى أي مدى بحثتُنـ، ولماذاذا، وما الذي اكتشفته

ــ لم يستغرق مني الأمر وقتًا طوئّا لتعقب روانْ كين. إنها مملة جدًّا، أليس كذنل؟؟ لا تو جد الكثير من الذخيرة.
الذخيرة. إذن هذا هو ما يدور حوله اله المو الإنترنت عن أي طيش بسيط يمكنها استغلاله للسيطرة. لكنها عثر الـرت على شيء أكبر بكثير جدًّا.

## قالت، بينما ابتسامة صغيرة ترتسم على زان زاوية فمها:

 وفترة العمل في تلك الحضانة مع ذلك الاسم الغبي مفرط الرقة. قالت بسخرية:
 وعندما رأيتك في الممر، بدأت أظن أنتي أخطأت، وأنـي أني ربما أكن أكون بالفعل قد عثرت على الشخص الخاطئ الـئ استغرق مني الأمر بضع

 عناء حذف ملفك الشخخصي على فيسبوك.


 أي شخص سيقوم بتوصيل النقاط ببعضها بجد هكذا. ولم أكن أخطط

للـخدأع، هذا هو الأمر ـ هذا ما حاولت شر حه للشرطة. لو كنت أقوم بالفعل بالإعداد لحياة ثانية احتيالية، ألم أكن سأهتم بإخفاء آثارئ؟
 كان... لقد كان مجرد حادث، في الوافـ اقع . ما يعادل استعارة سيارة صصديقك

 مجيئي إلى "هيذربراي") تحت اسم مستعار . ظلوا يسألونني، ويبحثون




 صحيحّا، وعلى الرغم من الجهد الذي بذلوه محاولين العثور على شيء، فلم يكن هناك ما يشوب أوبا أوراقي الخاصة الـئ
 ظللت أقول لنفسي، إذا الم تكن ريانون قد تمن تمكنت من من اكتشاف سبـ سبب مجيئي

 استغرق الأمر منهم بعض الوقت. أيامًا، وربما حتى أسابيع، لا أستطيع

 لكن في النهاية، دخلوا الغرفة ممسكين بقطعة من الورق وهم مبتسمون مثل قطط تتيشُاير، بينما يحاولون في الوقت نفسـه أن يبدوا جادين الونين ومحترفين بطريقة ما.
وعرفت. عرفت أنهم عرفوا.

وأدركت أنني أُغرقت. لكن ذلك كان لاحقًا. وأنا أستبق الأحداث يجب أن أحكي الجزء الآخر. أصعب جزء ألأ الجزء النـي الذي لا أستطيع تصديقه تمامًا، حتى الآن.
والجزء الذي لا يمكنني توضيحه بالكا الكامل، حتى لنغسي. يجب أن أخبرك عن تلك الليلة.

## aبご

t.me/t_pdf

بعد أن خرجت ريانون، وقفتُ نلحظة طويلة في الردهة، أراقب أضواء الشاحنة وهي تختفي أسفل الممر، وأحاول اكتشاف الْ ما ما عليَّ أن أفعله. هل هل يجب عليَّ الاتصال بساندرا؟ وما الذي أقوله؟ أعترف؟ النـي أنكر بوقاحة؟ نظرت إلى ساعتي. كانت قد تجاوزت التاسعة والنصف للتو ـ طفا سطر


أَي شي ء عاجل. .

لم يكن من الممكن أن أفاجئها بكل هذا في منتصف مأدبة عشاء أحد العمالاء، ناهيك عن إرسـاله في رسـالة نصية.


مستعار . لنتحدث قرَ يبًا!


 وقت سابق، قبل أن ترسل ريانون تلك المستجد الصّات الزائفة. سيكون من الأصعب عليً الآن توضيح موقفي.
 إرسال رسالة بريد إلكتروني. كانت تلك طريقة الجبناء للهرب. أنا مدينة

لها باتصال، لأوضح موقفي، إن لم يكن وجهًا لوجه، فعلى الأقل بصورة شخصية. لكن ما الذي يمكني قوله، بحق الجحيم؟

كانت زجاجة النبيذ هناك عنى طاولة المطبخ، تمثل دعوة، وسكبت
 الكاميرا القابعة في الزاوية. لكنتي لم أعُد أكترث. كان المان الطين على وشك
 وبيل مي أقل ما يشغل بالي.

 الزجاجة، أدركت الحقيقة. لقد أصبحت ثملة بلم بلدر بجة أكبر من أن أن أستطيع
 على الإطلاق، باستثناء الخلود إلى الفراش أشر

في الطابق العلوي، وقفتُ لمدة طويلة ويدي على المقبض المستدير لباب




 الدرج، استدرت بعزم، وكدت أركض عائدية إلى إلى الطابق السفلي، إلى دف؛


 باب غرفة نومي. وبينما كنت أقف مترددة، أتساءل ما إذا كان ان عليَّي إعداد

فراش على الأريكة، أم محاولة البقاء مستيقظة حتى عودة ريانون، شُعرت بخفقان إصبعي حيث قطعتها على رأس تلك الدمية المكسور الحقير ـ كنت قد وضعت فو قها ضمادة، لكنتي شعرت بالجلد تحتها متضحخمّا ومتور مًا، وكأنه بدأ يتلوث.

سرت إلى الحوض وخلعت الضمادة، ثم جفلت منتفضة، حيث كان هناك ارتطام عند الباب الخلفي.
ناديت، محاولة منع صوتي من الارتجاف:
ـ ـ مـــه أنا، جن هاك.

أتى الكصوت من الخارج، مكتومًا من أثر الريح.
 ــادخلل، أنا فقط....


 في سلتيههما، ودخل إلى المطبخ .
 أنا مندهش لأنك ما زلت مستيقظة. هل كان يومُا جيذا؟

كنت أشعر بالدوار، وأدركت مرة أخرى كم كنت نملة. هل سيلحظ جاك؟
ـ ـ ــاذا جدثُ جاك أحد حاجبيه.

توقفت، غير واثڤة من كيفية صياغة الأمر. بدا من الخطأ تمامّا وضع




 في ذلك الملف الأحمر . قلت أخيرًا:

لكتني لم أتمكن من إنهاء التحديث.
ــماذا حـدث؟
سحب جاكُ كر سيًّا، وتهاويت فيه، وشعرت باليأس يغمرني مرة أخرى.
 ألا تفعل، لكنها ذهبتْ على أي حالن، ولا أدري ماذا أفنعل، وماذا أقول لساندرا.
 وأنشك بشدة أنها ستتعرض لأي أذى، مع أن ساندرا اوبيل قد يرفضان
الأمر .

ـلـكن ماذا لو تعرضتْ لشيء بالفعل ؟ ماذا لو حدث لها شيء ما، بينما أنا في موضع المسؤولية؟
 تربطينها بسلسلة إلى فراشها؟؟

قلت أخيرِا:
ـ أنت على حق. أعلم أنك على حق، كل ما في الأمر هو أنه... أوه، يا إلهي
انطلقت مني الكلمات من تلقاء نفسها. ـ أنا مر هقة للغاية، يا جاك. لا أستطيع التفكير، ولا يعيني على الـي الأمر كون يدي تؤلمني بشدة كلما لمست أي شيء ـ ماذا حدث ليدك؟
نظرتُ إليها، وأنا أمسك بها في حجري، وأشعر بها تخفق بالتزامن مع
نبضي•
ـلقد جـ جرحتها.
لم أرغب في الخوض في الطرق والأسباب الآن، لكن التفكير في ذلك الوجه الصغير الششرير المبتسم جعلني أرتعد لاإراديًّا.
عبس جاك.
ـ هل يمكنتي إلقاء نظرة؟

لم أقل شئًّا، بل أومأت فحسبب، ومددت يدي، وتئن وتناولها هو برفق شديد،
 ولوى قسمات وجهه.
ـلا ييدو في حالة جيدة للغاية، لو لم يكن لديك ماني مانع من قولي هذا. هل وضعت عليه أي شيء عندما جر رحته؟ ـ م:جرد ضمادة.
ــلم أتصد ذلك. كنت أعني مطهرًا. أي شيء من هذا القبيل؟ ـ ـلمل تظن أنه بحاجة إلى ذلك بالفعل أومأ بر أسهن.

- إنه عميق، ولا يعجبني انتفائنهي على هذا النـي النحو . يبدو وكأنه بدأ يتلوث. دعيني أذهب لأرى ما الذي تحتفظ به ساندرا هنا.

وقف ودفع كرسيه إلى الخلف، مُصـدرًا صريرُا، وسار إنى غرفة المرافق، حيث كانت هناك خزانة أدوية صغيرة على الجدار الـى كنت قد
 أو الكحول الجر احي، بل مدجرد خليط من الضهمادات اللاصقة المرسوم عليها صور "الخنزي يرة بيبا"،) وزجاجاجات من الباراسيتامول السائل للأطفال. قال جاك وهو يعود إلى المططبخ:
 الباراسيتامول. تعالَي إلى منزلي، لديَّ حقيبة إسعافات أولية ملائمة
في الشُقة.
ـ أنا.... لا أستطيع.

استقمت في جلستي وسحبت يدي، وثئنت إصبعي الهصـابة في راحة يدي، وشـعرت بها تنبض بالألم
ـ لا يمكنتي ترك الأطفال. قال جاكُ بصبر :
ـ لن تتركي أحدّا. ستكونين عبر الفناء فحسب، ويمكنك أخـل أخذ جهاز مراقبة الأطفال. تجلس ساندرا وبيل في الحديقة طوال الوقت في أثناء الصيف. لا يختلف الأمر عن ذلك. إذا سمعت أي صوت خافت، يمكنك العودة إلى هنا قبل أن يستيقظوا حتى. قلت ببطء:
ـحسنّا...
ترددت الأفكار في خاطري، وقد لانت حوافها وتشو شُت بفعل كمِّ النبيذ الذي تناولته في وفت سابق. يمكنني أن أطلب منه جلب

 مع جاك. أردت أن أرى داخل شـتهـه

ولكي أكون صادقة تمامْا، يا سيد ريكسام، كنت أرغب في الخروج من
هذا المنزل.
 للتعامل معه؟كانت ضابطة الشر طة هي من سألتني ذلك، وهي قادرة بالكاد
 وحاولت أن أشرح الأمر . حاولت إخبار الخها كيف أن الأطفال لم يروا
 إليَّ أنا وحدي. أنا التي سمعت وقع انخطوات. أنا التي قرأت تلك


الباب والبرد.
لم يرَ أو يسمع أي من الآخرين، حتى جالك، ما رأيته وسمعته أنا.

 فقد كان يريد أن ينال مني. أنا والمربيات الأربع الأخريات النيات اللاتي حزمن أمتعتهن ور حلن على عجل . وكنت أريد خمس دقائي عقن فقط بعيدًا عن تأثيره. خمس دقائق فحسب،
 ذراعي. هل كان ذلك أكثر من أن أطلبه؟
 تصديق، وشفتها ملوية بازدراء حيال العاهرة الغبية، الأنانية، المهملة التي

تجلس قبالتها.
لكن هل تصدق أنت ذلك، يا سِد ريكسام؟ هل تفهم كم كان الأمر صعبًا، وأنا حبيسة هنالك، ليلة بعد ليلة، مع وقع الخطى التي تذرع جيئة
 لا شيء على الإطلاق؛ وكل شيء؟

لا أدري. لست متأكدة مما إذا كنت قد تمكنتُ من إقناعك، وتوضيح
كيف كان الأمر، وما كان عليه بالفعل .
 اللوحي، وتبعت جاك وهو يعبر المطبخ، ويفتح لي الباب الخلفي، ويني، ويغلقه خلفنا. شعرت بدفء بشر تهه، وهو يقودني عبر الفناء المظلم غير المستوي
 وراقبت تقلص عضصلاته وحر كتها تحت قميصه وهو يصعد اللدرج.
 لي بالمرور إلى الداخل.

في الداخل، توقعت أن يبحث جاك عن لوحة، أو أن يخرج هاتفه، لكن بدلُّا من ذلك، مد يده ونقر شيئًا ما، وعندما أُضيئت الأنواز، رأيت منا منتاح
 غير معقول وعظيمٌا للغاية، للر جة أنني كدت آخـحك ـ أنيست لديك لو حة تحكم؟
 إهدار التكنولو جيا على أمثالنا.

أضـاء نورُ|آخر، ورأيت غرفة جلوس صغيرة مشر قَة، محجهزة بأساسيات جيدة، وأريكة قطنية باهتة. كانت بقايا نار الحطب تحترق في موقد في الز اوية، وتمكنت من رؤية مطبخ صغير في الركن البعيد. كان وراءه
 الأمر.
قال، مشيرًا إلى الأريكة:
 أومأت برأسي، ممتنة للسُعور بأنني أتلقى الرعاية، لكن في المقام الأول
 ووسائد (إيكيا" المبهجة الرخيصة الباعثة على الاطمئنان خلف ظهري، بينما كان جاكُ يفتش في خز ائن المطبخ ورائي. كانت الأريكة شبيهة تمامًا

بتلك التي كانت لديَّ أنا وروان في شقتنا في لندن. كان اسمها "إكتورب")، أو شيئًا من هذا القبيل. كانت ملك والدة روان، قبل أن تمنحنا إياها . أتت بضمان عشُر سنوات، ولها غطاء قطني قابل للغسيل، كان لونه أحمر فيما
 الشمس والغسيل المتكر ر. كان الجلوس عليها كالعودة إلى المنزل. بعد انفصام الشخصية المترف في (هيذربراي")، كان هناك شيء أكيء ما





 أنه كان أحد الأقارب.
شعرت بعيني وهي تغمض، وقد أدر أدركني أثر الحرمان من النوم لليلتين...
 ما، وفي الأخرى كأسان. سألني:
ـ هل تريدين شُرابِّ؟ ونظرت إليه بحيرة.

ـ هل أنت واثقة؟ ربما تحتاجين إلى شيء ما ما ليخفف الألم عندما أضم هذا. سوف يلسع. وأظن أن هناك قطعة صغيرة من الزجاج أو شيئًا ما

لا يزال بالداخل.

هززتُ رأسي، لكنه كان محقًّا. لقد لسع بشدة بالفعل، في البداية عندما

 لمسافة أعمق داخل إصبعي.
_ اللعنة!
انطلق مني الأنين من دون أن أقصد التعبير عنه بصوت مر تفع، لكن جاك
 ـ ها قد أخر جته. لقد أبليتِ بلاء حسنًا. لا بد أن ذلك آلمك بشـدة

كانت يدي ترتجفس، بينما جلس هو إلى جواري.
 _ماذا تقصد؟

ــآخر زوج من المربيات. في الواقع، أنا لا أقول الحقيقَة، حيث صصمدتْ كاتيا لثلاثة أسابيع، على ما أظن الـن لكن منذ رحيا رحيل هولي، فقد أتين ورحلن مثل الفراشات.
ـ من كانت هولي؟

ـ كانت هي الأولى، التي بقيت أطول فترة. تولت رعاية مادي وإيلي عندما كانتا صغير تين، وبقيتُ لثلاث سنوات تقريبًا، إلى أنـ ..
توقف، وبدا أنه يفكر بشكل أفضل فيما كان على وشك أن يقوله.


رحلت في الليلة الأولى.

ـ في اللِلة الأولى. ماذا حدث؟
ـ استدعتْ سيارة أجرة، وغادرتٌ في منتصف الليل . حتى إنها تركت نصف أشيائها أيضًا، واضطرت ساندرا إلى إرسالها إليها.

ــ لا أعني ذلك. أعني، ما الذي حدث ليجعلها ترحل؟
 تضرج وجهه، وتلطختٌ مؤخرة عنقه باللون الأحمر، وهو ينظر إلى

كأسه الفارغة.
حثيثّه قائلة:
ـ
وهز رأسه كما لو كان غاضبًا من نفسه.


ـ تفعل ماذا؟
ـ أنا لا أتحدث بالسوء بالـو عن أرباب عملي يا روان، لقد أخبرتك بذلك في اليوم الأول.
 نحيت الفكرة جانبّا، وتركيزي منصب على ما كان سيقولها بالهِ بدر جة تمنعني من
 أولئك الفتيات الأخريات، أسلافي. ما الُني دفعهن إلى الهرب؟

قلت:
ــ اسمع،، يا جاك.


 مع الزملاء. هذا هو ما يساعدلك على الحفاظ على عقلك.

رفع نظره عن كأس الويسكي التي كان يتأملها، ومنحني ابتسامة صغيرة
ساخرة، ومريرة إلى حد ما.

ـ هل هذا صحـيح؟ حسنًا... لقد أفشّيت نصف الموضوع بالفعل، لذا

فربما من الأفضل أن أخبرك بكل شيء. قد يكون من حقك أن تعرفي

 _ظنتُ أنه قد يكونـن ... بيل.

- بيل؟

لم يكن ذلك هو الجواب الذي كنت أتوقعه. -بأي... بأي طريقة؟


تندس، غير مرغوب فيها، بين ركبتي...

قلت:

> ــال جالك على مضض: لا حاجة بك لأن تقول شينًّا. يمكنني أن أتخيل.

ـ ماجا... كانت صغيرة في السن نوعًا مان، وجميلة للغاية. وخطر بـاليالي

 عندما كانت لورين هنا. ونكرت أنها ربما تكا تكو ن قد ... أنت تعلمين... -وجهتْ إليه لكمة؟ ـ أجلـ و وإذا كانت قد فعلتْ، فلا بد أنه كان يستحق ذلك، وإلا كانت
ستُطرد من عملها، أتعرفين؟


في أول يوم.

ـيمكني رؤية ذلك. تبًّا.

شعرت بوجنتيَّ تتضر جان حمرة مثل جاكُ، مع أنه في حالتي، كان الجزء الأكبر من السبب عائداً إلى النبيذ. -رباه. أف. أوه، ياللقر فـ كان الشعور بالخيانة غير متناسب، كنت أدر كـ ذلك ذلك لم يُ يكن الأمر وكأنتي



 رأيته، لم يلمسني إلا بالكاد.
تسلر صوت إيلي إلى رأسي، بطبقته العالية الرفيعة: أُففل الا'مُ عندما ير حل. . فهو يجبر هن على فعل أنياء لا ليِرُ دن فعلها. هل كان من المحتمل أنها كانت تتحدث عن ون والدها ونا ونا وهو يتحرش بالشابات والفتيات اللاتي اختارتهن زوجته لرعاية أطفاله؟

- يا إلهي.

وضعت وجهي بين كفيَّ.

- إنه لعين تمامًا.

ـ إسمعي...
بدا صوت جاكُ منزعجّا.
-ربما أكون مخطنًّا. ليس لديَّ أي دليل على هذا، إنه فقط... قلت بأسى: ـ أنت لست بحاجة إلى دليل. لقد حاول ذلك معي في الليلة الأولى.
_
ـ أجل. ليس شيئًا...
ازدردت ريقي، وأنا أصر على أسناني. ـليس شيئًا يمكنتي من تُطع شوط كبير في محكمة العمل . كلها ملاحظات

غامضة، والو وَوف في طريتي "من دون قصل". لكنتي أعرف عندما أتعرض للتحرثي.
ـ يا إلهي، رباه، روان. أنا. . . أنا آسف جدًّا . . أنا فقط ...
 ـ الللعنة، كان يجب أن أقول شيئُا! لا عجب أنك كنـ كنت في غاية التوتر، وتسمعين رجالًا يتسـللون في...

قلت بقوة:
 للتحرش من قبل، وهو ليس شيئًا لا يمكنتي التعامل معه. موضوع
 _هذا مقزز للغاية، هذا هو الأمر . كانت وجنتاه متضر جتين، ووقف كما لو كان كان عاجزا اعن احتواء غضاء غضبه وهو جالس في سكون. سار نحو النافذة، ثـم عاد وقبضتاه مضمومتان.
_ أريد أن...

قلت في الحال:
ـ جاكّ، دعك من هذا.
وقفت أنا الأخرى، ووضعت هئ يدي على ذراعه، وجذبتُه ليواجهني. وبعد
 لا أملك الكلمات للتعبير عن الأمر، من دون كتابته وكأنه رواية رخيصة.
 تلك العبارات المبتذلة الغبية.


 تتحسس أزراري، ثم صـار الجلد ملامسًا للجلد، والشفاه مقابل الشنفاه...

لا يمكنني أن أكتب لك هذا. لا يمكنني كتابته، لكنتي لا أستطيع أن أتو قف عن تذكره. لا أعرف كيف أتوقف.

بعد ذلك، رقدنا متعانقين أمام نار الحطب، وجلودنا ملساء بفعلي وريل العرق

 الشحوب كبياض الحليب أسفل وركيه، والنمش المتناثر على تصبة أنفه، وامتداد رموشه الداكنة على وجنتيه، ويله الملتفة حول كتفي. ثم رفعت نظري، نحو رف المدفأة الذي يعلونا، حيث كان جهاز ور مر اقبة الأطفالن يقبع

في صمت.
لم يكن بوسعي العودة. ومع ذلك، كان يجب عليَّ أن أفعل .


 إلى المنزل الرئيسي في ضوء الـي النجر .







 ولا مراجع وظيفية، على الوغم من كل ذلك، سأخطر إلى تحمل الأمر ببساطة، لأنتي أستحق ذلك.

لكن إذا وضحتُ الأمر، وإذا شرحت حقًّا لماذا أقدمتُ على فعل
ما فعلته، إذن ربما... ربما فقط ...
كدت أنتهي من ارتداء سروالي الجينز، عندما سمعت الصوت را لم الم يكن

 وأنا أحبس أنفاسي، وأصخت السمع، لكن لم تكن هنالك أي أصوات ات أخرى، الْ الـا ولا عويل حاد من جهاز مراقبة الأطفال ليدل على أن الصوت، أيُّا ما كان، قد أيقظٌ بيترا.
مع ذلك، أخر جت عاتفي وتغقدت التطبيق. كانت أيقونة الكاميرا

 اللليلي، لكن هيئتها كانت واضحة. بينما كنت أشـاهلد، تنهدتْ ووضعتْ

لم تُظهر الكاميرا في غرفة الفتاتين أي شيء على الإطلاق. كنت قد قد نسيت

 عارضة بسبب التشوشن. لكن إذا كانتا قد استيقظتا، لكانتا أشعلتا المصباح المحجاور للفراش، لذا كان غياب الصورة بمثابة أخباز طيبة.

 بل انقلب فخحسب، وغمغم بشيء غير واضيح، ربما كان: "اتصبحين على خير، يالين".
للحظة، سكن قلبي، لكن بعد ذلك تمالكت نفسي. من الممكن أن
 إذن. وحتى لو كان (اتصبحين على خير، يا لين")، أو "(ليز")، أو أي اسم

آخر، فماذا في ذلك؟ كان لديَّ ماضٍ. ريما كان لدى جاك أيضًا. والرب
 أسرار شخص آخر لأدينه.

كان يجب أن أحمل جهاز أرحل مراقبة الأطنال، وأسير إلى الباب، وألى وأخرج.
 جاك، وهو راقد هناك، وبشر ته ذهبية في ضوء النار، وعيناه مغمضتان، وشُشتاه

$$
\begin{aligned}
& \text { مفترقتان بطريقة جعلتني أرغب في تقبيله مرة أخيرة. } \\
& \text { وعندما نظرت إلى الوراء، رأيت شيئًا آخر . }
\end{aligned}
$$






 بعضها مع بعض، وأصبح من الصعب تذكُّر أي من فترات الظلام الطويلة الكابوسية الممتدة ينتمي إلى أي صباح.
بينما كنت واقفة هناك، عابسة ومحاولة الة أن أتذكر، لاحظت شيئًا آخر . شُيئًا عاديًّا بدر جة أكبر حتى، لكنه كان شيئًا جعلني أتوقف فجأة أتة، ومعدتي تنقبض بفعل القلق. كانت لفة صغيرة من الخيط. غير مؤذية تمامٌا، فلمَ
أزعجتني إلى هذا الحد إذن؟

سرت عائدة عبر الغرفة، والتقطتها.

كانت شُلة من الخيط الأبيض الخاص بالطهي، ملفوفة مرتين وثلانُّا،
 بشكل نظيف، قُطعت إلى نصفين بسكين حاد للغاية، أو ربما بمقص التُقليم ذاته الذي أخذته من حديقة السموم.


 هناكُ للحفاظ على سالمة الفتيات. لكن ما الذي كان يفعنه في مطبن جـاكّ؟ ولمَ كان مُلفى إلى ججوار تلك الزهرة ذات المّا المظهر البريء؟



 على الإطلاق. قرأتُ، والشعور المر ضهي يتزايد داخلي مع كل سطر المر :







أغلةت الهاتف، واستدرت كي أنظر إلى جاك واك، عاجزة عن تصديق الأمر .
هل كان هو حقَّا، طوال الومَت؟

كان هو في الحديقة المغلقة، يقلم النباتات السامة، ويُمقي ذلك المكان !البشع على قيد النحياة.

هو من أبطل إجر اءات السلامة التي وضعتها في محاولة لحماية الأطفال. هو من اختار بعناية أكثر زهرة سامر سَ تَمكن من العثور عليها في منتصف أرخية المطبخ. كل ما فعلته هو أنني أمسكت بها لما لكن لكن كان من الممكن أن يعثر عليها الأطفال بكل سهولة الـة أو حتى أحد الكلبين البين. وقد ضاجعته للتو


بموسيقى تصم الآذان، وصرخات مرعبة؟

هل كان هو من يدق جرس الباب، ويوقظني من النوم، ويبقيني مستـيظة
بذلك الصرير المرعب لوقع الخطوات الـخفية؟
والأسوأ من ذلك كله، هل كان هو من كتب تلك الأشياء الفظيعة في

يصبح الوقت مناسبًا؟؟

وجدت أن أنفاسي أخذت تتسارع و تضيق، ويديَّ ترتجفان وأنا أعيد

 وصفَقتت الباب خلفي. كان المطر قد بدأ في الهطول مرة أخرى، ور و كضت وشعرت بالمطر على وجنتي، والضيق في حلقي، والغشاوة في عيني. كان باب غرفة المر افق لا يزال مفتو حًا، ودخلت ، متكئّة على الباب، واستخخدمت قميصي لمسِح عيني، محاولنة أن أتمالك نفسين
 ملاعين على هذا النحو؟

 تركته تمامُا، من دون أثر لحذاء ريانون ذي الكعبِ المر تفع ملقى في الردههة،

أو حقيبتها مهجورة على الدرجة السفلية من السلم. لكنتي لم أكن. أتوقع

 شاعرة بالدفء الخافت للتدفئة أسفل الأرضية، التي تتسرب عبر عبر الخرس التيانة

 جلست إلى طاولة الإفطار، ووضعت رأسي بين يديَّ، وحاولت أن أقرى ما أفعله.
لم أستطع الذهاب إنى الفراش . بصرف النظر عما قاله جاك؛ كانت ريانون
 أن أفعله -بل ما كنت بحاجة إلى أن أفعله، في الو اقع ـهو أن أن أكتب لساندرا

$$
\begin{aligned}
& \text { لكن كان هناكُ شُيء آخر عليَّ فعله أولًا لألا }
\end{aligned}
$$




 طريقة تجاوز التطبيق في تلك الليلة، عندما خر جت المـو الموسيقى صار مكبرات الصوت؟ وكيف تصادف ببساطة وأن صار بحوزته مفتاح لباب

غرفة العلية المغلق؟

 منذ فترة طويلة، عاد ليطرد آل إلينكور
 هذه مسرحية ما من القرن التاسع عشر عن انتقام الفلاحين . ما الذي سيكسبه

جاك من طرد آل إلينكورت من منزلهم؟؟ لا شُيء. كل ما سيناله هو زوجان
 هم المستهدفون. بل كنت أنا.



 المتزل، شخصص ما أو سئيء ما، كان يدفع المربيات بعيذًا، في حملة اضطهِياد
لكنتي فقط لم أكن أعرف من.

في مكان ما خلف عيني، بدأ ألم نابض خافتى، مرددُا صدى الألم في في





على وشك فعله.


 شيء يبدو مؤكدًا الآذ.
على يمين الحوض كانت زجاجة نبيذي شبد الفارغة. إلا أنها صارت
 كلية. وفي الأخدوو المحيط بو حدة التخلص من النفايات، كانت هناك الك تُمرة توت واحدة مهروسة.
ربما كانت بقايا تمرة توت أزرق آو توت العليق، مهروسة بحيث

لم يعُد من الممكن التعرف عليها، لكن بطريقة ما، كنت أعرف أنها ليست كذلك.
كان قلبي يدق بشدة، بينما مددت يلي ببطء شديد داخل وحدة التخلص من النفايات.
مددت يدي في أعمق أعماق الفوهة المعدنِية، حتى لامستْ أصابِي شيئًا في القاع. شيئًا لينَا وصلبًا على التو الي، غاصتْ فيه أصابعي وأنـا أنا أغترف

تلك الكتلة.
كانت هريسة من التوت. الطقسوس، والبهـيّية، وكرز الغار . وعلى الرغم من المياه الكي أفرغتها في البالوعة، فقد كان بوسعي أن أشم بوضوح تام رواسب النبيذ التي لا تز ال عالقة بها بال لم يكن ذلك منطقيّا. لم يكن هناكُ معنى لأي من من هذا لم لم يكن ذلك التوت

 في هذا الهطبخ الليلة، بعد أن أوى الأطفال إلى الفراش اشن .

 لحمايتي. لكن من... من كان يان يفعل هذا؟ لم أكن أعرف. لكن لو كانت هناك إجابات، فقد فـد كنت أعرف أين يجب عليَ أن أبحث.
كان صدري ضيقًا بينما فردت قامتي، وبحئت في جيب سروالي الجينز
 ووجدت أنفاسي سريعة وضحلة بينما شققت طريقي نحو السلم، وشرعت أصعد في الظلام.

عندما اقتربت أكثر فأكثر من الطابق العلوي، لم يسعني إلا أن أتذكر المرة

الأخيرة التي وقفت فيها هناك؛، ويذي على المقبض المستدير، عاجزة ببساطة عن الذهاب أبعد من ذلك، وغير قادرة على مواجهة الظلام البام الساهر القابع خلف ذلك الباب، أئًا كان.

 وأجد دليَلا على ذلك. دليُلا يمكنتي أن أريه لساندرا عنذما أخبر ها عن أحداث الليلة.
 أن أفتحه على الإطلاق. حيث كان بان بابي ... باب غرفنتي، مفتوحُا. و كنت قد

تر كته مغلقًا.
كانت لديَّ ذكرى واضحة، واضحة للغاية، عن وقو في أمامه، والنظر إلى الششق الكائن أسفله، وأنا غير قادرة تمامًا عانى إدارة المقبض وكان مفتوحًا الآلن.

 على در جة منخفضة، وجهاز التكييف يعمل بأقصى طاقته. لكنتي شُعرت هذه المرة أنه كان أكثر من مجرد برودة الغرفة، بل كان كان نسيمًا فعليًّا شـعرت للحظة أن كل جزء من تللك العز يمة الثابتة يذوي كالبـلاستيك في اللهب، ويختفي في أعماقي، ويذوب ويلّيلتوي حتى يصبح لبّا أسود صلبًا.
من أين كان يأتي النسيم؟ٌ هُلْ كان باب غرفة العلية؟ إذا كان مفتوحّا مرة أخرى ـ على الرغم من القفل والدفتاً في جيبي، وعلى الرغم من كون
 بعد ذلك تمالكت نفسي.
كان هذا جنونيًّا. لم يكن هناك و جود للأشباح. ولا وجود للمنازل

المسكونة بالأشباح. لم يكن هناك شتيء في غرفة العلية تلك سوى الغبار، وآثار الأطفال الدصصابين بالملل الذين توفوا منذ خمسين عامًا. ولجتُ الغرفة، وضغطت الزر على اللو حة. لم يحدث شيء. جربت مربعاً مختلفًا، كنت متأكدة من أنه أضاء المصصابيح
 مرئية بدأتٌ في الطنين. وقفتُ في الظلام للحظة طالتى، محاولة التفكير فيما

 أزيزُ ا ميكانيكيُّا خافتًا أصابني بانيا بالحيرة.

## بعد ذلك، من العدم، غمرتني موجة مفاجئة من من الغضبِ.

 بالخوف على هذا النحو. كان هناك شُخص ما، أو شتيء ماك، يحاول إبعادي
عن "هيذربراي"، ولن أستسلم له.


 المصباح، وخطوت عبر غرفة النوم إلى باب غر الِ


 أظن أنه كائن حي.


 متيبسّا، لكن ليس بالقدر نفسه مثل المرة السـابقة. أتى زيت التشُحيم مفعوله،

ومع أنني شعرت بمقاومة إلا أنه دار بهدوء، من دون صرير المعدن على المعدن الذي أصدره عندما فتح جاك اك القـي القفل عنوة. ثم وضعت يدي على الباب، وفتحته.

كانت الرائحة تمامّا كما تذكرتها من المرة السابقة، رطبة وعفنة، رائحة الموت والهجران.
لكن كان هناك شيء ما بالأعلى بالفعل، كان بوسعي رؤية ذلك الآن، شيء يلتي وهجّا أبيض خافتًا أضاء شِباك العنكا عبر درجات سلم العلية. مع ذلك، لم يصعد أحد إلى هنا منـ إلـ آتيت أنا و وجاك،

 مررت آخر مرة. لم يكن من الممكن أن يمر شخص من هنا من دو دون أن أن

 ماذا كان ذلك الضوء؟ القمر وهو يلتمع عبر تلك النافذة الصغيرة؟



غرفة العلية.
زأيت شيئين على الفور.
الأول هو أن غرفة العلية كانت تمامًا كما رأيتها آخر مرة عندما ألدا ألقيت نظرة أخيرة على المكان قبل أن أتبع جاك أك أسفل السلم في اليوم السابق الـي السنيء الوحيد الذي كان مفقودُا هو رأس الدمية الذي تدحرج من الكومة ليستقر في منتصف الغرفة. لم يكن ذلك موجودًا والثاني هو أن القمر كان يلتمع بالفقل داخل غير غيرفة العلية، مشُرقَا على نحو مثير للدهشة، حيث كانت النافذة ـ النافذة التي أغلقها جاك _ مغتو حـة

مرة أخرى. من الواضح أنه لم يغلقها كما يجب، وانفتحت بفعل الريح خلال الليل. خططوت بغضب عبر الو الألواح التي تصدر صريرًا، وصفقتها بعوة


 الفرائس النافقة منذ زمن طويل في الشباك بك بينما أنا أهز هزه ها لأعيده إلى مكانه ثانية، لضمان عدم وجود طريقة يمكن من خلالها أن تنفتح النافذة
من تلقاء نفسها مرة أخرى.




 آتيًا من زاوية في غرفة العلية مقابلة للنافذة. زاوية تحجربها الظالال تمامٌا زاوية لم يكن من المفترض أن يو جد فيه فيها أي ضوء ألموء



 معرفة ما يحدث بالفعل .
جعلني ما رأيته أتراجع في دهشة نظرة من كثب أكثر
كانت هنالك كومة صغيرة من المتعلقات، مختفية خلف الصندورق القديم.
 والتوت، غابلة، أجل، لكن ليست جافة بأي حال من الأحوال.

وهاتف جوال.
كان الضوء الصادر من الهاتف هو ما رأيته عبر غرفة العلية، وعندما

 مفرغة وهو يحاول إعادة تشغيل نفسه، ويفشل، ويعيد التشغيل ويصدر أزيزًا في كل مرة. كان نموذجًا قديمُا، شبيها بواحد كنت أمتلكه بنفسي منذ بضع سنوات وجربت حيلة كانت تنجح في بعض الأحيان عندما ينخفض شـن الـن بطارية هاتني، وهي الضغط على زر رفع الصوت وز وزر الطاقة في الوقت نفسه لفترة
 على إعادة التشغيل. لكن بينما كنت أنتظره حتى يعيد التحميل، لفت انتباهي شيء ما الـو بريق فضي، قادم من كومة النفايات الصغيرة التي دفعتها جانبًا لألتقط الهاتف.
 المثيرة للشفقة تلك، وضوء مصباح هاتفي يلتمع على أحد منحنياتها. قلادتي.
كان قلبي ينبض سريعًا في حلقي عندما التقطتها، غير قادرة على تصديق ذلك. قلادتي. قاددتي أنا. ما الذّي كانت تفعله هنا، وسطط الظلام؟

لا أعرف كم من الوقت جلست في المطبخ، وأصابعي ملتفة حول كوب
 بينما أحاول فهـم الأمر برمته.
 التعريف الشخخصي، لم أتمكن من فتحه لأرى من صاحبه. كل ما الم استطعت
 أن بداخله بطاقة شبكة الهاتف.
هع ذلك، لم يكن الهاتف هو ما يزعجني. كان ذلك غريبًا، نعم، لكن
 والريش المتعفن. كان يجب أن أكون منشغلة بالتفكير في ريانو نو واني والقلق

 سأقوله، وكيف أخبر ها بالحقيقة. كنت أفكر في كلا الأمرين. لكن حلقات قلاددتي كانت تلتف أعلى


 شبكة عنكبوت غير ممز قة. هل كانت بالأعلى هناك من من قبل، غندما اقتحمت أنا وجاك المكان أول مرة؟ لكن ذلك لم يفسر شيئًا. كانت تلك الخزانة

مغلقة بالألواح طوال شهور وسنو ات. آثار الغبار، وشِبـاك العناكب الكثيفة
 النافذة تتسع بالكاد بما يكفي كي أتمكن من إخراج رأسي وكتفي، وكانت تطل على ألواح شديدة الانحدار. بعد آن عثرت على القلادة، مسحت كل. شبر من الغرفة بحثًا عن أبواب
 كانت ألواح الأرض التي تعود إلى العصر الفيكتوري ممتدة من جانب للآخر
 حركت كل قطعة من الأثاثـ، ونظر تُ إلى كل شبر من السقف من الأسفل .






 تقلصت معدتي، لكنني أجبرت نفسي على التزام الهدوء. ـ مرحبّا، يا ريانون
حافظت على ئبات صوتي، وسمعتُ وقع الخطى يتج ئرمد على بلاط الردهة، ثم صيحة اشممئز از عندما أدركتْ ريانون أنها قد تم ضبطها. _اللعنة.

سارت مترنحة إلى المطبخ. سال مكياجها إلى منتصف وجهها، و كانت

 آخر، مشروب طاقة ربما؟
 إعادة التدوير من مكاني هنا. هززتُ كتفي.
ـ هذه نقطة عادلة، لكنك تعر فين أنني لا أستطيع أن أدعك تفلتين بهذا، أنـئ،


أو مع من تكونين؟

قالت وهي تستند إلى منضدة العمل في منتصف المطبخ، وتسحب علبة

> البسكويت تجاهها:

ـحسنًا، فلتفعلي ذلك، يا رايتّئل ـ وأتمنى لك التوفيق مع تداعيات الأمر .
قلت: ـلا يهم ذلك.
عندما انتقتْ قطعة من البسكويت ودفعتِ العلبة بعيدًا، تناولتُ قطعة من
 أن يدي كانت ترتعشُ بعض الشيء وراء محاولتي اليقظة للسيطرة. ــلقد حسمت رأبي. سأخبر والدتك. وإذا فقدت وظيفتي، فليكن. شخرتْ بسخرية.
ـ إذا فقدتِ وظيفتك؟ إذا؟ أنت واهمة. أنت هنا تحت اسم مستعار، وربما بمؤهلات زائفة على حد علمي. ستكونين محظوظة إنـي إذا لم تم تم مقاضاتك في نهاية الأمر .

- ربما. لكنتي سأتحمل هذه المخاطرة. والآن، اصعدي إلى الطابق العلوي، وامسحج تلك الأشياء من على وجهك. قالت من خلال فم مُلئ بالبسكويت: ـــتًا لك

وصاحَب كلماتها انفجار من فتات البسكويت التي تناثرت على وجهي، مما جعلني أتراجع، وأرمش وأنا أمسح الفتات من عيني.

أخذتْ أعصابي، التي تمالكتها بحرص شديد، تتلف فجأة بدرجة سريعة.
_ما خطبك؟ ـ ما خطبي أنّا
 ما الذي فعلته لأي منكن؟ هل تردن حقًّ أن تُتر كن هن الِّا بمفردكن؟


كسافلة لُعينة.
قالت بغضب:
_ما الذي تعرفينه أنت عن الأمر، بحق الجحيبم؟ وفجأة، صارت غاضبة مشلي، وهي تدفع كرسيها المعدني إلى الخلفى،
 -بالنسبة إليَّ، يمكنك أن تذهبي إلى الجحيم. نحن لا لا نريدك، و لا نحتانج إلكك.
كان هناك رد لاذع على طرف لساني، لكن بطريقة ما، بينما كانت تقف الـف هناك وأنوار المطبخ تجعل شـعرها الأشقر المشع
 وشبيهة للغاية بي أنى لدر الد أن أن قلبي توقف عن الخفقان للحظة.

تذكرت نفسي، في سن الخامسة عشّرة، وأنا عائدة بعد الموعد المحدد

 مستيقظة. لست بحاجة إلى رعايتك! كانت تلك كذبة بالطبع. كذبة تامة.
 خالفته، وكل مرة رتبت فيها غرفتي، وكل مرة لم أفعل ذلك، كان كل كل ذلك يهدف إلى شيء واحد. أن أجعل والدتي تلحظني. أن أجعلها تهتم. طوال أربعة عشر عامًا، حاولت جاهِ آلـدة للغاية أن أكون إلابنة المثالية،
 مرتفعة في اخْتبار الإمالاء، أو مهما كانت جودة مشروعي الفني، لم يكن ذلك كافيًا قَطُّ. كان يدكنني قضاء الاء فترة ما بعد الظها وِيرة كاملة في تلوين صورة من أجلها، وكانت تلحظ المكان الوحيد الذي سعلت فيه واهتز قلمي عبر الخط
كان بإمكاني قضاء يوم السبت في ترتيب غرفتي بشر الشكل مثالي، وكانت تتذمر أنني تركت حذائي في الرواق.



 ذيل الحصان التي كانت تفضلها.
 العكس. كنت قد حاولت أن أكون مثالية، والآن حاولت أن ألكا أكون غير
 من الامتنال التام إلى التحدي المستمر.

لم يشكل ذلك أي فارق. مهما فعلت، فلم أكن الابنة التي كان ينبغي أن




لم يعُد بوسعي التعامل مع رؤية تلك الحقيقة المر تسمة على وجنى الـئها. غادر ت المنزل في سن الثامنة عشرة، و لا شيء بـحوز بتي سوى حفنة من الدرجات المدرسية المتوسطة وعرض بالعمل مربية" للأطفال في كلابهام

 وعينه ممتلئة باللوم عند عودتي
لكنتي كنت أبعد ما يكون عن عدم الاحتياج إلى شخص يقوم على
رعايتي.
ربما كانت ريانون كذلك أيضًا.

- ريانون.

تقدمت إلى الأمام، محاولة إبعاد الشفقة عن صوتي. - ريانون، أنا أعلم أنه منذ كانت هولي

هدرتٌ قائلة:

- إياكِ أن تجرؤي على النى النطق باسمهـا.
 كما كانت بالفعل، مجرد فتاة صغيرة تتمايل في ملابس أكبر من من سنها، لدر جة أنها بالكاد تعلمت كيف ترتديها . بدت شفتاها ملتويتين بطريقة كان يمكن أن تكون بفعل الغضب، لكني كنت أشك أنها تُنا تعني أنها تحاول ألا تبكي. - إياك أن تجر ؤي على الحديث عن ساحرة الجحيم الداعرة تلك هنا.
ـ من، هولي؟

انتابتني الدهشة. كان هناك شيء هنا، شيء منختلف عن العداء العام الكاره للعالم أجمع الذي شعرت به ينبع من ريانون حتى الآن. كان هذا
 سألتُ: ـ ما... ما الذي حدث؟ هـ هل هذا بسبب أنها هجرتكـن؟ ـ هـجرتنا؟

t.me/t_pdf أطلقتْ ريانون ضحكة سانرة صانـر صاخبة. _اللعنة كالا إنها لم تهجرنا. _ماذا إذن؟ ـ ماذإذن؟
قلدتني، ساخرة بقسوة من لكنتي التي تنتمي إلى جنوب لندن، وطمستٌ نطقها الحاد للحروف الساكنة، وابتلعتِ الحرف الأخير وهي تتشدق بالأحرف المتحر كة مطيلة إياها. ــلـد ــد _ ماذا؟

ــ أجلى، والدي العزيز الحبيب. ضاجعته طوال عامين تقريبًا، وكانت مادي



 والدي كاميرات في غرفة مكتبه، هل لاحظتِ ذنك من قبل؟ أطلقتْ ضحكة مريرة متقطعة.
 أحضرتُ جهاز مر اقبة الأطفال الخاص بيترا، ووصلتُهُ تـحت مكتبه، و سمعتهما، سمعته يقول لهولي إنه يحبها، وإنه سيترلك والدتي، وإن

عليها التحلي بالصبر فحسب، وإنهما سيكونان معًا في لندن، تمامًا كما وعد.
أوه، اللعنة. أردتُ أن أحيطها بذراعي، وأن أحتضنها، وأن أقول لها إن


 ترغب أن تفعلها به ـ لقد كان ..
توقفتْ، وقد اختنقتْ من الاشُمئز از للحظة، ثم بدتْ وكانـ وكأنها تمالكتْ
 ــلذا لفقتُ تهمة للعاهرة. _ ماذا...
لكنتي لم أتمكن من إكمال العبارة. استطعتُ بالكاد حتى النطق بالكلمة. ابتسمتٌ ريانون، لكن قسماتها كانت ملتوية، كما لو كانت تحاول كـون كـع



 تو قفتْ وهي تزدرد ريقها، تم حاولتْ مر مرة ثانية. ــ ومنذ ذلك الحين... لكنها لم تتمكن من إنهاء العبارة. لم تكن بحاجة إلى ذلك. كنت أعرف الحقيقة، وما كانت تحاول قوله. -. ريانون
خطوتُ نحوها، ويدي ممدودة كما لو كنتُ أحاول ترويض وتهدئة حيوان بري، وكان صوتي يرتجف الآن.

ـ ريانون، أقسـم لكِ، مستحیلِ أن أمارس الجنس مع والدك ولو بعد ألف... لا، بل مليون انعام _ لا يمكنك أن تقطعي وعدًا بذلك.

 ولا يمكنهن تحمل خسارة وظيفتهن، كما أنه يمتلك المال، ويمكنه

حتى أن يكون فاتنًا بعض الشُيء عندما يريد ذلكّ، أتعرفين؟
_ لا، لا، لا. ريانون، اسمعي، أنا .. لا يمكنتي التوضيح، لكنتي فقط... لا. مستحيل. مستحيل نهائيّا أن أفعل ذلك على الإطلاق

قالت:
_لا أصدقك.
خرجت الكلمات كالبكاء.


 لم أكن قد منعته، لكان فـ... فقط...
لكنها لم تتمكن من إنهاء الُحديث. ذاب
 تهدئتنا مغا والربط بين كلتينا، ومحاولة إيصال كل ما لا أستطيع الإفصاح عنه من خلال اليقين في صوتي.
 بقبّري، إنني لن أخاجع والدك أبدًا، أبدًا.

كانت الكلمات على طرف لساني. لن أضاجع والدكُ أبدًا، أبدًا، لأنهـي ...
 وأخبرتها، وأو

 ساندرا وتفهُّمها لسبب متجيئي إلى منز لها تحت ألحت اسم مستعار هي في فرصتي الو حيدة للخزوج من الموقف من دون التعرض إلى الطرد من وظيفتي على أقل تقدير، أو التعرض للمقاضاحباة بنسبة كبيرة.


 أنت الآن، على الأرجح.
أنت تعرف أن السبب الذي يمنعني من مضا مانجعة بيل إلينكورت أبدًا هو
أنه كان والدي أنا أيضًا.

لقد أخبرتك، يا سيد ريكسام، أليس كذلك؟
 شيئّا فعلته كيرِّا من قبل كنت أبحث عن اسم والدي في جي جوجل لطالما عرفتُ من يكون، ولفترة من الوقت، كنتُ أُعر أعرف حتى أِين يكون،





وكل خطوة من الطريق من كراوتش إند برودواي.

 من قبل على الإطلاق، الرجل الذي هجر والدتي عندما كانت حبلى في شهرها التاسع. أرسل الشيكات لفترة من الوفت، لكنه لم يكن مسجلَّا في شُهادة ميلادي، وأظن أن كبرياء والدتي كان أكبر من أن تلاحقه وتجبره على الدفـ عـئ بدلَا من ذلك، جمعتْ شتات نفسها وحصلتْ على وظيفة في شركي

تأمين، والتقَت الرجل الذي تزوجتْه في النهاية. الرجل ـ كانت الرسالة




 أكبر حجمّا، ورحلت بعدها باتني عشّر عامْا طويلة.



 حصان، كانت تمشط شعره هو، وليس شـعرها هي الناعم المتطاير . كان هذا هو كل ما لديَّ منه. هذا، والفلادة التي أرسلها إليَّ في عيد ميلادي الأول، وهي الاتصال الأخير الذي كان لي معه. قلادة تحمل أول
حرف من اسمي، "را) نسبة إلى رايتشيل.

أطلقتْ والدتي عليها الحلي الر خيصة الر دينة، لكن ذلك لم يمنعين مني من ارتدائهاطوال الساعات التي سُمح لي فيها بذلك. في عطلات تلها نـاية الأسبوع، وكل يوم في الإجازات، وبعد ذلك عندما بدأت العمل مربيةً للأطفال، كنـت أخفيها أسفل قمصاني والمآزر البلاستيكية، بحيث ظلت هناك على الدوام،

والمعدن المتآكل دافئ بين ثُديَّيَ
كنت أعمل مربية في هاي جيت، عندما اتصلتْ بي وأخبرتني. كانت هي وزو جها سيبيعان المنزل، ويتقاعدان في إسبانيا. هكذا بيساطة. لم يكن يكن الأمر أن لديَّ أي عاطفة خاصة حيال ذلك المنز ل، حيث لم أكن سعيدة قَطُّ هناك

إلا أنه كان... حسنًا، إن لـم يكن منز لي، على أي حالى، فهو المكان الوحيد
الذي يمكن أن أطلق عليه بيتي.
قالت وصوتها مرتفع ودفاعي إلى حد ما، وكأنها تعرف ما تفعله:
 وأظن أن ذلك، أكثر من أي شيء آخر آريك هو ما جعلني أفقد أعصابي
 لأحد الأقارب البعيدين، أو لصديق لا تلاريا تحبه على ونى وجه الخصصوص، آملُّل ألا يقبل عرخك.
 وأنني خضعتُ للعلاج النفسي لأربع سنوات كي أحاول التعامل مع نشأتي،
وأنني لا أريد أن أتواصل معها مرة أخرى أبدًا.
 (اتشارنورث)، كانت هي أول شُخص وضعته على قائمة مكالمات الستى السن الخاصة بي. لكنها لم تتصل قَطُّ. عدتُ إلى كراوتشُ إند بعد يومين من إعلانها ذا ذاكـ
 فقط... كنت حزينة بدرجة رهيبة للغاية. فقد فتدت الألم الون الوحيدة التي عر فتها على الإطلاق، وكانت حاجتتي لتعويض فقدها بشثي ، ما، مهما كان سيئًا وغير ملانيم، تستنزفني. ـ مر حبّا، يا بيل .
كنت قد تدربت على الكلمات في غرفة نومي في في الليلة السابقة، وأنا واقفة


 سيريدها، لكنني كنت على استعداد اللمحاولة لأن أصير ذلك الشخص.

ـ مر حبًا، يا بيل. أنت لا تعرفني، لُكن أنا رايتشيل. أنا ابنة كاثرين. كان قلبي يدق بقوة في صدري عندما سرت إلى البوابة ودققت الجرس،
 الاتصال الداخلي . لكن لم يحلـث شُيء.

 ملابس عمل وتحمل منفضة غبار.
ـ مر حبّ؟

كانت في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، و كانت هناك لك لكنة قوية في صوتها، ظنتت أنها بولندية، أو ربما روسية. من أوروبا الشرقية.

تسارع معدل نبضي، حتى ظننت أنني قد أفقد الوعي من شـدة التوتر. ـ مرحبّا. أنا أبحث عن السيد. .. ازدردت ريقي. ـالسيد إلينكورت. بيل إلينكورت. هل هو موجود؟ ـ إنه ليس هنا. ـ أوه، حسنًا، هل سيعود لاحقًا؟ _لقد رحل. تو جد أسرة جديدة هنا الآن. _ مـ... ماذا تصصدين؟
 اسكتلندا. توجد أسرة جديدة هنا الآن. السيد والسيدة السيدة كارترايت.

أوه، اللعنة.
كان الأمر بمثابة لكمة في المعدة. سألتُ بصوت متردد:
ـ هل .... هل لديك عنوان؟

هزت رأسها. كانت هناك شُفقة في عينيها. ـ آسفة، ليس لديَّ أنا أنظف فقط.
ازدردتُ ريقي بشدة.

ـلقد ذكرت زوجة. السيدة إلينكورت. هل يمكنتي أن أسأنل .. . ما السمها؟ لا أدري لمَ بدا ذلك مهمًّا بالنسبة إليَّ فجأة. كنت أعرف فـي فقط أنـني فقدت أثره، وبدت أي معلومات صغيرة أفضل من لا شيء. نظرت إليًّ عاملة النظافة بحزن. من كانت تظن أنني أكون؟ صديقة منبوذة؟ موظفة سابقة؟ أو ربما خمنت الحقيقة. قالت أخيرِا، بهجدوء شـديد: ــُتدعى ساندرا. يجب أن أذهب الآن واستدارت، وشقت طريقها عائدة إلى المنزل. استدرت أنا أيضًا، وبدأت المسيرة الُطويلة للعودة إلى هاي جيت، مدخر الئرة
 بدأ الجو يمطر، وأدركت أنني فقدت فرصتي.

لم أحاول البحث بعدها بجد مرة أخرى لبضع سنوات. وبعد ذلك، في أحد
 الإعلان. مع منزل في اسكتلندا. وزوجة تُدعى سـاندرا. وأسرة. ونجأة، لم يسعني ألأأفعل ذلك.

 السنوات. أردت فقط أن... حسنا، أن آرى فحسبب، على ما أظن. لكن من

الواضح أنني لم أكن أستطيع السفر إلى اسكتلندا تحت اسمي، من دون أن


 يعيد التفكير، ويدرك أنه لقب والدة ابنته.

 من الباب الأمامي، من دون أي قيود، وحينها يمكنني أن أفعل ما ألما أثاء، أيّا كان. وهكذا التقطتُ الأوراق التي تركتها روان ملقاة

 خداع على الإطلاق. وتقدمت للوظيفة.
لم أكن أتوقع الحصول على الوظيفة. لـم أكن حتى أرغب فيها أردي أردت
 عندما رأيت (هيذربراي")، عرفت يا سيد ريكسام. عرفت أن زيارة واري واحدة




من هذه العائلة، باختصار .
وأردتُ أن ألتقي بيل، بسُدة بالغة للغاية.
وعندما لم يظهر في المقابلة، رأيت طريقة واحـي
كان يجب أن أحصل على الوظيفة.
 أي نوع من الرجال يكون، يا إلهي، إنه بمثابة مجاز لهذا الأمر برمته،

يا سيد ريكسام. كل شيء متصل. جمال ورفاهية المنزل، والسم المتسرب أسفل واجهة التكنولوجيا الفائقة. الخشب الفيكتوري الصلب لباب خزانة، بغطاء مفتاحه النحاسي المصقول، ورائحة الموت الباردة العفنة التي تنفث
من ثقب المفتاح.

كان هناك شـيء مَرَضي في ذلك المنزل، يا سيد ريكسـام. ولا أدري ما
 قد أصيب بالعدوى من المنزل، وصار الرجل الذي التقيته في تلك الليلة، الرجل المفترس المتحرشُ
 منزل (هيذربراي")، وحززت بأظافرك ورق ورق حائط الطاووس المطبوع يدوينّا،
 الظلام الكامن على مقربة شديدة أسفل جلد بيل إلينكورت. ـ لا بتحتي عنه
كانت هذه واحدة من الأشياء القليلة التي قالتها لي والدتي عنه، قبل أن تغلق الموضوع تمامّا.
 كانت محقة. رباه، كم كانت محقة! وكم أتمنى لو كنت قد استمعت إليها!

ــهيا، لنأوي إلى الفراش، ياريانون. أنت مر هقة، وأنا مرهقة، ولقد تناولنا

سوف أتصل بساندرا وأشرح لها، بطريقة ما . لم أستطع التفكير في

 الاستمرار على هذا النحو، وأنا أتعرض للانتزا لانياز من ريانون.
 سخيفة لساندرا وهي ترحب بي بذراعين مفتو حتين، وتقول لي لي إنتي أكملت
 حتى أكثر النساء كرمًا ستستغرق و قتّا حتى تتكيف مع ظهور ابنة الزوج
 الظروف... لم تكن لديَّ أي أوهام حول ول الكيفية التي ستنتهي بها المحادثة الـة على الأرجح. بصعوبة، في أفضل الأحوالـ الـي

 رؤية أي طريقة للتغلب على ذلك. لكنتي كنت وائقة إلى حد كبير أن بيل بيل
 بنسات زهيدة فحسب لنفقتها قبل أن يختفي تمامًا. لن يبدو الأمر جيدًا

لـ (إلينكورت وإلينكورت". كلا، سيتم كنسه تحت البساط، وسأكون حرة لمواصلة حياتي. بمفردي. وبعيدًا عن (هيذربراي").

لم أكن قد فكرت حقًّا في غرفتي، وفي المكان الذي سأنام فيه، حتى وصلنا إلى الطابق الثاني، وأدارت ريانون مقبض باب غر فـة نو فها المغطى بالحى بالكتابة، وألقت حذاءها بالداخل بلامبالاة تالتامة.

قالت: _ليلة سعيدة.

وكأن شيئًا لم يحدث، و كأن أحداث الليلة كانت مجرد خلاف عائلي آخر.
قلت:
ـ ليلة سعيدة.

وأخذتُ نفَسْاعميقًا، وفتحتُ باب غرفة النوم. كان الهاتف الغريب صلبًا في جيبي، وكانت قلادتي ـالقلادة التي خشيت أن بيل إلينكور تـي قد يتعرف عليها ـ دافئة حول رقبتي.
 كنت على وشك أن ألتقط أغراضي الليلية، وآخذها إلى إلى الأريكة في الطابق السفلي، كي أحاول النوم لبضع سـاعات قبل الفـل الفجر، عندما هبت ريح مفاجئة، مما جعل الأشجار في الحي الخارج تئن. تطايرت الستا الستائر بعنف فجأة في النسيمه، وامتلأت الغرفة بالكرائحة المنعشة لليل الاسكتلندي المعبق بالصنوبر .
كانت الغرفة لا تزال باردة على نحو مؤلمه، تمامًا كما كانت في وقـت



من قبل على معرفة حقيقة ما يكمن خلف الباب المغلق، حتى إنتي لم ألِقِ ولو نظرة تتجاه الستائر .
على الأقل اتضح أمر البرد، إذن. لا شيء خارق للطبيعة، بل مجرد هواء
الليل البارد.
لكن المشكلة كانت أنني لم أفتح تلك النافذة. لم ألمسها حتى منذ أن
 تلو الأخرى، بطريقة جعلتني أشعر بالغثيان بدر جة شـديدة ونية.


تقول بنعاس، بينما صفقتُ الباب خلفي البي: ـ ماذا هناك، بحق الجحـيم؟

 تتكيف عيناي مع الضوء الخافت. كانت هناك، نائمة تمامًا، وذراعاها وساقاهاها مرتمية، وشعرتُ بمعدل نبضي يهدأ، بدر جة بسيطة فحسبب. لكن كان عليَّ أن أتفقد الأُخريين، قبل أن أتمكن من الاسترخاء.
إلى نهاية الرواق إذن، عند الباب الذي يحملى لافتة: الأميرة إيلي، والملكة مادي

 ولعنت نفسي لأنني نسيت إشعاله. لكن عندما ألفت عيني الظلام، صار بوسعي سماع شخير خافت، وشعرت بأنفاسي تأتي بسهولة ألكـي أكبر . حمدًا للرب. حمذا للرب، كانتا بخير . مشبت على أطر اف أصابعي عبر السجادة السميكة، وتحسست الجدار

بحثًا عن سلك الدصباح الليلي، وتتبعته إلى المفتاح الكهربائي، ثم أشعلته.
 من شيء ما، بينما تحركتْ مادي أسفل اللحاف حتى حتى لم الم يعُد بوسعي رؤية شيء سوى هيئتها تحت الأغطية. هدأ ذعري بينما استدرت عائدة إلى الباب، وأنا أضحكك على نفسي

كان الأمر سخيفُا، كنتُ أعرف ذلك، لكن كان عليَّ أن أتحقَق فحسب، كان يجب أن أرى...
عبرتُ السجادة على أطراف أصابعي، وسحبت الغطاء إلى الور اءاء. لأجلـ... وسادة، مدفوعة على شكل منحين، كطفل نائم. أخذات دقات قلبي تتسارع على نحو مَرَضي.

كان أول ما فعلته هو أنني تفقدت أسفل الفراش . وبعد ذلك، كل الخزانات في الغرفة. ـ مادي.
همستُ بأعلى صوت جرؤت عليه، وأناغير راغبة في إيقاظ إيلي، لكنتي
ـ ممعت الإلحاح المذعور في صوتي.

لم يكن هناك صوت إجابة، ولا حتى ضحكة مكتومة. فقط لا شيء.
ـ مادي؟ خضارجة من الغرفة.

ناديت بصوت أعلى هذه المرة. هززت مقبض باب الحمام، لكنه كان مفتوحُا، وعندما انفتح الباب، رأيت خواءه، وضوء القمر يتدفق عبر البلاط العاري.

لا شيء في غرفة ساندرا وبيل أيضًا، سوى نعومة الفراش الأملس، والسجادة المضاءة بنور القمر، والأعمدة البيضاء للستائر المفتوحة التي تقف كالحارس على جانبَي النوافذ الطويلة. فتحت الخزانانات، لكن الإخاءة
 ورفوف من الأحذية ذات الكعب العالي. _ ماذا هناك؟
أتى صوت ريانو ن الناعس من الطابق العلوي. ـ ماذا يحدث، بحق الجحيم؟؟

- إنها مادي.

ناديتُ، محاولة إبعاد الذعر عن صوتي.




عني عندما كنتُ برفقة جاك؟

جعلتني الفكرة أترنح على نحو مزعج، تلتها أخرى أكثر إزعاجًا.

 الأراضي المحيطة بالمنزل؟
تسابقت في ذهني رؤى مروعة. البركة. المجرى المائي. حتى الطريق.
 من الأحذية الواقية من المطر التي وجدتها وراعند البـا خار جة في ضوء القمر . كانت الساحة المفروشة بالحصى خالية.

ناديتُ بأعلى صوت، وقد غمرني اليأس الآن، وسمعت صدى صوتي
 _ مـالا|lادي، أين أنت؟
 من الأرض مقطوعة الأشججار، ذات البركة المو حلة على نحو غادر. حديقة السموم.
حديقة السموم التي تر كها جاك جـ جر انت مفتو حة وغير مؤمَّنة. لقد سبق وأن قُتلت بالفعل فتاة صغيرة.


 لكن عندما كنت أدور حول زاوية المنزل، عثرت تا عليها. كانت مستلقية وقد تكومتْ وو جهها للأسفل، تحت نا نافذة غرفرفة نو نومي،

 يمكنه أن يستوعبها كلها.

 بهـُاشُة عظامها الصغيرة كالطيور، وأتوسل إليها، أتر جاها أن تكون بـخير . لكن ذلك كان مستحيّْا بالطبع.
 كانت ميتة تمامًا.

الساعات القليلة التالية هي التي جعلتني الشُرطة أستر جعها مرارٌا وتكر ارّا،
 كل مرة. ومع ذلك، حتى بعد كل أسئلتهم، فإن الذكريا لات لا لا تأتي إلا في لقطات خاطفة، مثل ليلة تضيئها ومضات من البرق، والظالام يسود

فيما بينها.
أذكر صراخي، وأنا أحمل جسد مادي لما شـعرت أنه وقت طويل للغاية،
 تُسقطها عندما رأت هول ما حدث الـون
أذكر عويلها، ذلك الصوت المريع، عندما رأتْ جسد شقيقتها. لا أظن أنني سوف أنسى ذلك أبدًا. أذكر جاك وهو يصحب ريانون إلى الداخلى، وبعد ذلك يحاول سحبي بعيدًا، قائلا:
_لقد ماتت. لقد ماتت، لا يمكننا تحريك الجئة، يا روان. علينا أن نتر كها للشرطة.
ولم أستطع أن أتركها، لم أتمكن إلا من البكاء والنحيب.

 على الأريكة المخحملية، وهم يسألونني، ماذا حدث، ماذا حدث، ماذا حدث.

وما زلت لا أعرف.

ما زلت لا أعرف، يا سيد ريكسام، وهذه هي الحقيقة.


طر حوها عليَّ.
يظنون أن مادي صعدتٌ إلى غرفتي لتجدني غائبة، وأنها رأت شيئًا ما



الحقيقي، وهويتي الحقيقية.



النافذة و...
لا أستطيع قول هذا. من الصعب حتى كتابته. لكن لا بد لي من ذلك.



 وكأنها قد سقطت. لكنهم متأكدون من أنها لم تفعل . لست وائقة لماذا فـ أظن أنه شيء ما متعلق بموضع سقوطها، بعيدَا جدَّا عن المبنى، بحـيث لا لا يمكن
 هل كانت مادي ستقفز؟ هذا سؤال طرحته على نفسي ألف، وري وربما

مليون، مرة.
والحقيقة هي أنني ببساطة لا أعرف.



لاتُظهر الكاميرا في غرفتها شُيئّا سوى الظلام. فهي موجهة بعيدّا عن الباب، نحو فر اشَي الفتاتين، لذا لا يا يوجد حتى خيال فيال في مدخل الباب لإظهار الوار الوقت الذي خرجت فيه مادي وأما بالنسبة إلى غرفتي... يا إلهي... بالنسبة إلى غرفتي، فهذه طوبة في صرح الأدلة الذي بنته الشرطة ضديا ظلو ا يسألونني مرارّا وتكرا ارًا



 المعيشة، والأروقة، وحتى مع الكاميرات في غرف الفي الفتيات. لكنتي كنت
 طبيعتي، غير مراقَبة وغير مرصودة. حيث يمكنتي ألا أكون روان، بل رايتشيل، لبضع ساعات فقط. سألنُ المحقق صراحة:
 إلا أنه هز كتفيه فحسبب، وكأنه يقول: (السِتُ أنا من يخضع للمحاكمة،
يا عزيز تي".

لكن الحقيقة هي أنني غطيت تلك الكاميرا. ولو لم أفعل، لربما عرفنا ما حدث لمادي.
لأنني مم أقتلها، يا سيد ريكسام. أعلم أنني قلت ذلك بالفعل. لقد أخبرتك في أول خطاب أرسلته إليك. أنا لم أتقلها أنها، وعليك أن تصدقني،

 لگَم أتمنى لو أستطيع إقناعك بالمجيء إلى هنا. لقد وضعتك على قائمة

زُوَّاري. بوسعك حتى أن تأتي غذًا. ويمكنني أن أنظر في عينيك وأقول كك، أنا لم أقتلها.
لكنني لم أقنع السُرطة بذلك. ولم أقنع السيد جيتس أيضًا . في النهاية، لست متأكدة حتى إنني أقنع نفسي.
 جاك في شقته، بين ذراعيه، لما حدث شئ دئ من هـن هذا



ولم يكن بوسعي سوى هز رأسي. لأن الحقيقة، يا سيد ريكا ريكسام، هي أنـي أنتي لا أعرف. لقد بنيتُ ألف نظرية، كل منها أشد جمو حُا من الأخرى. مادي

 ريانون في الطابق السفلي.

 كينويك جرانت، أو على الأقل لو كان كذلك، فلا هو ولا السر طة تمكنوا


 على طاولة المطبخ، أو ظن أنه فعل . لذا أخذها معا معه ليقارنها بالنباتات اتِ في في



> الذي صنعته، واستبدله بقفل وسلسلة.

لا، كان سر جاك العميق المظلم اعتياديًّا أكثر من ذلك بكثير ـ وبدلًا من

تبرئتي، فقد ساعد على تراكم الأدلة ضدي فحسب، وزاد من ثقل الأسباب التي ربما تكون قد جعلتني أرغب في التستر على علاقتي معه. كان جاك متزوجًا.
عندما أدر كوا أنني لم أكن أعرف، استما استمتعِتِ الشُرطة كثيرُا بالتأكيد على




 لكنتي سأكون كاذبة، مع ذلك، إذا قلت إنه في الأيام والأسابيع والشّ الشهور


 عرضاه عليَّ، فقد كان من الممكن بدرجة كبيرة تصديق أنه تولى الوظيفة لأسباب مادية.
لكن ربما لا . ربما كانا منفصلين، ومتباعدين. ربما تكون قد طر دته، و وكان
 لا أعرف، لأن الفرصة لم تسنح لي قَطُّ كي أسأله. لم أَرْه مرة ثانانية على


هاتْيَّا قَطُّ. لُم يزرني قَطُّ.

كانت المرة الأخيرة التي رأيته فيها هي وأنا أتعثر داخلة إلى إلى مؤخرة سيارة الشرطة، وأنا لا أزال مغطاة بدماء مادي، شالـاعرة فيرة بيديه تقبض على

يدي بقوة وثبات.

- سيكون كل شيء على ما ير امه يا روان.

كان ذلك آخر ما قاله لي، وآخر كلمات سمعتها عندما أُغلق خلفي باب السيارة، ودار المحرك.
كانت كذبة. كذبة من البداية حتى النهاية. لم أكن روان. ولما ولن يكون أي
شيء على ما يرام مرة أخرى أبدًا.
 الأولى التي قابلتها فيها، وذراعاها ملتفتان حولي بشُدة، ووجهها مدفون

لكن لم يكن ما سمعته يذرع غرفة العلية فوقي ليلة تلو أخرى خر ألور افة. لم تكن الخرافات هي التي أيقظتني في منتصف الليل وأنا أرتجف، ونـئر وأنفاسي غيوم بيضاء في ضوء القمر، وغر فتي باردة كالثلاجة. كان رأس الدمية تلكّ وهو يتدحرج عبر السجادة الفارسية، حقيقيًّا يا سيد ريكسام
 كتابتي لك الآن.
لأنني أعرف، أعرف أن هذا هو حقَّا الوقت الذي حسمت فيه مصيري مع


 كان ما أخبرتهم به في تلك الليلة الأولى الفظيعة، وأنا جالسة هناك

بملابسي الملطخة بالدماء، أرتجف من الصدمة والحزن والرعب. لأنني
 في منتصف الليل، إلى الشُور بالشر العميق المتسرب عنـي عندما فتحت باب غرفة العلية، وولجت إلى الداخلى. كان ذلك، أكثر من أي شيء آخر بعده، هو اللحظة التي دار فيها المفتاح في القفل.
كانت تلك هي اللحظة التي عر فو افيها.

سنح لي كثير من الوقت للتفكير هنا، يا سيد ريكسام. كثير من الوقت للتفكير
 الشرطة بالحقيقة، وكانت الحقيقة هي ما دمرني. أعرف ما ما رأوه: امر أة


 أعرف ما أظن أنه حدث. سنحت لي فترة طويلة لأجمع القطع المتفرقة

 والأهم من ذلك كله، قطعتان لم أجمعهمـا على الإطلاق حتى الـى الـى النهاية: الهاتف، وو جه مادي الصغير الشُاحب المتو سل في ذلك اليوم الأولن، عندما




 ما أخبرتك به. وأعرف أن تقديم حتى نصف ما قلته هنا سيعرضك للطر

من المحكمة مصحوبّا بالضحكات، والمحجازفة بتنفير هيئة المحلفين إلى الأبد. ليس هذا هو السبب الذي دفعني لإخبارك بك بكل هذا.
لكنتي حاولت تقديم جزء فقط من الحكاية من قبل، وهذا هو ما تسبب
في حبسي هنا.
أنا مؤ منة أن الحقيقة هي ما سوف تنقذني، يا سيد ريكسام. والحقيقة هي أنني لم أقتل، لا أنستطِع قتل شقيقتي.
لقد اخترتك أنت، يا سيد ريكسام، لأنني عندما سألت النساء الأخريات هنا عمن يجب أن أحصل عليه ليمئلني، ظهر اسمك أكثر من أي محام آخر . أخر يبدو أنك تتمتع بسمعة طيبة في تخليص حتى أولئك الذين لا أمل لديمُمـ في الخلاص.
وأنا أعرف أن هذا هو حالي، يا سيد ريكسام. لم يُعُد لديَّ أي أمل بعد

هناك طفلة ماتت، والشُر طة، والر أي العام، والصحافة، كلهم يريدون أن
 لكنني لم أقتل تلك الفتاة الصغيرة، يا سيد ريكسـام. لم أقتل مادي. لقد أحببتها. و لا أريد أن أتعفن في السجن من أصن أجل شيء لـم ألم أقترفه. أرجوك، أرجو لك صدقني.

المخلصة،


رايتشيل جيرهارد
t.me/t_pdf
^يوليو،

ريتشُار د مالك آدامز

آشَداو ن لخدمات البناء، بر يد داخلي

ريتثُ، هذا أمر غريب بعضن اللئيء. عثّر أحد الر جال الذين يعملو ن على
 يهدم جدارًا. يبدو أن إحدى اللسجينات أنخفتها. لم يعر فـ مل يفعله بها، لذا لذا
 على بضع أور اقَ من أعلى الكو مة، لكن يبدو أنها مجمو عة من الر سائل من إحدى النزّيلات إلى محاميها قبل المحاكمة. لا أعر ف لمَ لم يم يتم إر سالها
 إنه من السكان المـحليين هنا، و قد تذكر عنوين الصحفـ.

على أي حالى، فتد استشعر الحرج من إلقائها في القتممة، في حال كانت
 يخالف القانو نبتدمير ها. لأكو ن صادتُّا، لا أتخِيل أَن الأمر يهم الآّ. لكنتي

 علي" تجاهلها فحسبب، والتخلص منها؟ لا أريد أن أعلقَ في كم" كير من المعاملات الور قية.

الجز ء العلوي هو ر سائلها إلى الدحامي، لكنها أخفت أيضضًا بعضى الر سائل
 في الر زمة هي الأخرى، من باب الاحتياط.
 فعله، إذا كان هنالَ أي شُيء.

تحجّتي،
فيل

Y

عزيز تي ر ايتشْيل،

حسنًا إنه شُعور غريب جددًا أن أخاطبكِ بهذاالاسمه، لكن ها نحن ذا.
 مني ثو له، لكني كذلك بالفعل، و ولا أخجل من ڤول ذلك.
 و تد شاهدتُ عددًا من المربيات اللالتي يأتين وير حلن أكثرّ من عدد ماتناو لته
 تلك العاهرة هو لي تقيم علاقة مع السيد إلينكو ر ت على مر أى من الجميع

 تأتي و تر حل مريبة تلو الأخرى، وتكسر تكلو بـ أو لئك الأطفال المساكين أكترُ قِلِّا في كي مرة.

و في كل مرة كانت تحضر !إحداهن، و كانت شُبابة صغير ة جميلة أخرى، $\varepsilon \cdot q$

شُعر تٌ بِالامْر و كأنه يد باردة تعتصر قلبي، و كنت أستلقي مستيقظة لِلً


 لنفسي إن الأمر سو ف يكو ن مـختلفًا المر ة المقبكة.

لذلك أعتر ف، عندما قَابلتكِ، و اكتُـُفتُ آنَ السيدة إلِنكو ر ت و ظفت فتّاة


 كنت أعلم أثه في كلتا الحالتين، سيكو ن أؤئك الأطفال المساكين هم من









 لِكِ ذلك، وأزيحه عن صدري.

لكي اللببب الآخر هو أنَإيلي كتبتْ لكِ ر سالة. و ضعتْهافي ظر فـ و أغنقتهْ،



 تعر فه، فيـجب أنّ تخبرينا.

لا جدوى من إر سال الخخطابات إلى المتزلى لأثه مغلقَ، والر ب يعلم أن




 المقانو ينه.

لكنتي سأضع عنو اني في نهاية هذه الر سالة، وأطلب منكِ إذا كانت لديكِ

 و ما زلتُ أَحجهم. لا أصدق أنكّ ستدعين إيلي تتعر ضى لأي أذى، أليس
 هذا\لأمر ، يار ايتّتيل. أدعو ألا تخذليني.

المخخلصة لِكَ،
جين ماكنزي


كارن بريدج.

عزيـزه تَـروان إلا أنهم قَالوا إن اسـمك رايتشيل هل هـذا صتيحع أفتقدت كثيرا وأنا آسفة جدة جدا لمـا حدت خاصـة لأنه خطئي بالكامل لكن لا يمكنتي إخبـار أي شـخص خاصـة أمي وأبي لأنهــا سيغضبان بشـدة وبعد ذلك سيرحل أبي كما حاول من فبل كما قالت مادي دوما إنه سيفعل لقد كنت أنا يـا روان أنا دنعت مادي لأنها كانت ستجعلك ترحليـن مثل الأخريـات لقد جعلت كل الأخريـات يرحلن عن طريت الفيـام بالتحيل من خلال هـاتف أمي القديم كاتت تأخذ متعلقاتهن وكانت تل تل من نافذة غرشةَ العلية أعلى السطح من غرفتك كانت العلية

هي مخبـأها السـري حيـ تذهب دوما لكتها فالت إنتي أصنر من أن أستطيع التسلق لـلأعلى وجعلت تطبيت هـابي يوقظهن ليـلا وأخذت فيديو من يوتيوب وشغلته عبر مكبرات الصوت من خـلال هـابي لتجعل الأهر يبدو وكأن هنال أشـخاصـا يتجولون في غرثة العلية لكن لم يكن هناك أحد كان مسرد الفيديو وأخذت رأس الدميـة من غرفة العليةَ وجعلتتي أضت رأس الدنيـا على حجرك وأنا آسفة جدا لأنتي قَلت إن هذا غير صـحيـع وكنت أنا هن فعل ذلك

لقد استيقظت ولّم تكوني موجودة وكانت مادي ستسـممك بالتوت لكنني ركضت خلفها وسكبت النبيذ في الحوض وبعد ذلك غضبت مادي جدة وقالت وقالت إنها ستسلق إلى نافذة غرفة العلية مرة أخرى وتورطك في مشكلة مع أهي عن طريق إطلاق جهيع أجهزة الإنذار لأنك رحلت وركضت خلفها وطلبت ألا تفعل ذلك وقالت لا سـوف أفعل ذلك وإلا ستأخذ أبي وقلت لا لا تفعلي روان لطيفة ولا أريدها أن ترحل ولن تفعل ذلك وقالت مادهي سـأقوم بذلك ولا يمكتك أنت من عيني وتسلقت ودفعتها لم أقصد حدوس ذلك وأنا آسفة جدا أرجوك أرجوك أرجوك لا تخبري الشرطة يا روان لا أريد الذهـاب إلى السجن وأنا آسـفة للغاية لكن ليس من العدل بالنسبة إليك
 لم تكن أنت وإنك تعرفين من فام بذلك لكن لا يمكنك الإفصاح عمن يكون لأنه سر لكنها لم تكن أنت سنرحل غدا إلى منزل جديد لا يمكن لأبي أن يأتي الآن لكن أتمنى أن تتمكتي أنت من ذلك أحبك أرجوك عودي قَريبا مـع محبتي إيلي إلانكورت السن خمس سنوات وداعا

## aبこ

t.me/t_pdf

## SA

شكرًا جزيلًا للفريق الدؤوب من المحر رين، ومسؤولي الدعاية، والمسوقين، والمصممين، ومندوبي المبيعات، والمسؤولين عن الحقوق، ونير ومحر وري


إلى جهودهـم إلى حد كبير .


 ومونيك، وجين، وجينيفر، وتشيلسي، وكاثي، و وكارولين، واني، والجميع في




 وبالطبع، إلى عائلتي، شكرُا لوجودكمّ، ولأنكم لم تجعلوني أعيش في منزل ذكي.

## المؤلفة

روث وير من الكُتاب العالميين الأكثر مبيعا. تتصدر رواياتها التي تتسم بالإنارة
 و (النيويورك تايمز")؛ ونُشرت كتبها بأكثر من أربعين لغة.


 للكتابة. تعيث روث وير الآن مع أسرتها في ساسكس. يطلقون عليها في الصحافة لقب (أجانا كريستي جيلنا)، .

## المترجهة

إيناس التركي متر جمة مصرية، من مواليد القاهرة $19 V \%$ ـ ت تخر جت في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب، جاميا جامعة عين شمس
 (الحارس الأخير للقاهرة القديمة) للأمريكي مايكل ديفيد لوكاس، وري لورية لوراية (الشُرطي الثالث)، للأيرلندي فلان أوبراين.

ترجمات الكرمة

ا. صونيتشكا - لودميلا أوليتسكايا. تر جمهاعن الروسية: عياد عيد.
 ץ. أصوات المساء - نتاليا جينزبورج. تر جمتها عن الإيطالِية: أماني فوزي


ع . النورس جوناثان ليفنجستون - ريتشارد باخ. تر جمها عن الإنجليزية: محمد عبد النبي. 0. جاتسبي العظيم - ف. س. فيتزجر الد. تر جمها عن الإنجليزية: محمد مستجير مصطفى. 7. الاعتداء - هاري موليشُ. تر جمتها عن الهولندية: أمينة عابد.
 وأمل رواش .
^. الإوزَّة البريَّة - أو جاي موري. تر جمها عن الِيابانية: ميسرة عفيغي.


العيوطي.

- ( . الوعد - فريدريش دورِنمات. تر جمهاعن الألمانية: سمير جريس. II. الـيف ألكسندر ولف - جايتو جازدانوف. تر جمهاعن الروسية: هفال

يوسف.
Y Y Y رسائل إلى شاعر شاب - راينر ماريا ريلكه. تر جمها عن الألمانية: صلاح هلال.
٪| . قلب الظلمات - جوزيف كونراد. تر جمتهاعن الإنجليزية: هدى حبيشة.
£ ا. تقرير موضوعي عن سعادة مدمن المورفين - هانس فالادا. تر جمه عن الألمانية: سمير جريس.
ا 1 أرض البشر - أنطوان دو سانت اكزوبيري. ترجمها عن الفرنسية: مصطفى كامل فودة.
7 ا ـ ملحمة أسرة فور سايت: صاحب الملك - جون جالز الإنجليزية: محمد مفيد الشُوباشير
. اع اعتراف منتصف الليل - جورج دوهاميل. تر جمها عن الفرنسية: شكري محمد عياد.
^1. الأمريكي الهادئ - جراهام جرين. ترجمها عـا عن الإنجليزية: شوقي جلال ومحمود ماجد.
19. الأمير الصغير - أنطوان دو سانت اكزوبيري. تر جمهاعن الفرنسية: محمد سلماوي.

- Y. Y. Y. أربطة - دومينيكو ستارنونه. تر جمتهاعن الإيطالية: أماني فوزي حبستي.



 سها السباعي
० ب ـ مذكرات شرلوك هولمز - آرثر كونان دويل. ترجمهاعن الإنجليزية: أمين سالامة.
Y Y. كتاب المقبرة - نيل جايمان. تر جمهاعن الإنجليزية: أحمد خالد توفيق.
 هلال
^^. ظلام مرئي: مذكرات الجنون - وليام ستايرون. ترجمهاعن الإنجليزية: أنور الشامي.

ج. المنزل الريفي (هواردز إند) - إ. م. فوزستر . ترجمهاعن الإنجليزية: محمد مفيد الشوباشي
-r. اعتراف - ليف تولستوي. ترجمها عن الروسية: الأرشمندريت
أنطونيوس بشير.

ابَ. جسور مقاطعة ماديسون - روبرت جيمس والر . تر جمهاعن الإنجليزية:
محمد عبد النبي.
Yr. الحرب والتربنتين - ستيفان هيرتمانس. ترجمتها عن الهولندية الفلامندية: أمينة عابد.
 ع \%. الاعتذار - إيف إنسلر . ترجمته عن الإنجليزية: سها السباعي. O Y. شُخص نعر فه - شاري لابينا. تر جمتهاعن الإنجليزية: منى عبد الغني الغني.





# telegram@t_pdf <br> "روث وير هي ملكة التشويق، - " اكيركوس رفيوز، 

كانت تبحث عن شيء آخر تمامُا، عندما عثرت على الإِلان مصادفة، نكنها بـت فرصصة لا يهكن أن تفوتها : وظيفة مـربِية هقيمة، براتب مغر
 بوسائل الثراحة الحايثة كافة، ووقعت في غرام المرتفعات الاسكتلنـدية الفاتنة، وأحبت هذه الالسرة المثثالية.

مـا ذم تتخيله هو أنها تلج داخل كابوس، سينتهي بطفلة مقتو لة، وبها في زتزانة منتظرة محاكهة بتههـة القتل.

تـروك أنها ارتكبت أخطاء، لكنهها مُصرُة على أنها ليست مذنبـة. على الأقل، ليست مـذنبة بار تكاب جـريهة ا القتل. مـا يعني أن هناك شخصُنا آخر مـذنبـا. ,خلف هذه الأبواب" رواية تحبس الانْفاس، ومليئة بالتوتر، بقلم „أجاثا كريستي جيلناء، وترجمتها إيناس التركي إلى العربية بأمـانة وسالـاسة مبهرتين.
"خلف هذه الأبواب" رواية تشويق وإثارة مخخيفة، مبنية بيبراعة. زُرعت الأدلة خلال الرواية مثل النبتات السامة التي لا تتعرف عليها إلا بعد
 لقد أتت بحكاية أسرة تهمامـا، مرة أخرى ، - جين كيسي، مؤلفة ،الـحرق،

