## \#977

## ภiņû̆inu

قتصبة

:

## 977 سُر مَن قرأ

## Carrie عنوان الكتاب: كاري

Stephen King المؤلف: ستيڤن كِينج
ترجمة: عبد الرحيم يوسف
مراجعة لغوية: محمود شرف

t.me/t_pdf

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

V almahrosacenter
(A) www.mahrousaeg.com
@ info@mahrousaeg.com
@ mahrosacenter@gmail.com

$$
2022
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { رتيس مجلس الإدارة: فريد زهران } \\
& \text { مدير النشر: عبدالله صقر } \\
& \text { رقم الإيداع: r.rı/raror } \\
& \text { الترقَيم الدولى: 6-880-313-977-978 } \\
& \text { جميع حقوقَ الطبع والنشر باللغة العربية } \\
& \text { محفوظة لمركز المحروسة }
\end{aligned}
$$

Copyright © 1974, copyright renewed 2002 by Stephen King This translation published by arrangement with Doubleday, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Penguin Random House, LLC.

رواية

$$
\begin{aligned}
& \text { 077 } \\
& \text { سُر مَن قرأ } \\
& \text { كــاري } \\
& \text { ستيڤن كِينه } \\
& \text { ترجمـة } \\
& \text { عبـد الـرحيـم يـوسف }
\end{aligned}
$$



## 2592022

## a <br> t.me/t_pdf

## 棌要

بطاقة فهر سة
فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشتون الفنية

## كينج، ستيفن، 1947 -..........

 القاهرة: مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، 2021

$$
285 \text { ص؛ 14.5×21.5 سم }
$$

تدمك 6-880-978-977-9130
1 - القصص الامريكية
أ- يوسف، عبد الرحيم (مترجم)
ب- العنوان
823
رقم الإيداع 2021/28052

إلى توبي، التي أدخلتني في التجربة...
وبعد ذلك أنقذتني منها.

## àno

t.me/t_pdf

## الجزء الأول

## رياضـة دمويَّة

 (ولاية ميز) (')، بتاريخ 19 أغسطس 1966: أنباءٌ عن مَطرٍ من الحجارة




 ابنتهـا كارييتـا البالغـة مـن العمـر ثلاثــة أعـوام.




ـــاري | 7

## طم نتمگًن من الوصول للسيدة وايت للإدلاء بأي تعليق.

هِ يندهـش أحـدُ في الحقيقـة عندمـا حـدث مـا حــدث، ليـس بالفعـلن،







 يقـترب مـن الكتلــة الحَرِجـة.
مــا لم تعرفـه أي واحــدة منهـن، بالطبـع، أن كاري وايــت لديهـا القـدرة عـلى تحريـك الأشــياء عـن بُعـد.

كتابـة محفـورةً عـلى تختـة في المدرسـة الثانويـة بشـارع باركـر في بــدة
تشامبرلين:
كاري وايت تأكل الخراء.

كانـت غرفـة تغيـير الملابـس ملييـةً بالصَّيحـات والأصـداء والأصـوات



تَطَّت وتلـَوَّت الفتيـات تحـت المـاء السـاخن، وهُـنَّ يزعقـن، وينفضـن
 وسـطهن ببـلادة، ضفدعـة وسـط البَجَعـع كانــت فتـاة مُكتنــزة لديهـا بثــور







 يُحدِّقـنـن

تنغلـق الصنابـير واحــًا بعـد الآخـر، تخطـو الفتيـات خارجًا، يخلعــن





 بدايـة قويـة.
... فقال تومي إنه يكره هذا الفستان عليَّ وأنا... ... ســأذهب مـع أختـي وزوجها. إنـه ينخــر بإصبعـه في أنفـه لكنهـا تفعـل مثلـه؛ لذا هـما شـخصان....
... دُش بعد المدرسة و... - . .. أرخص من أن أُنفِق بِنسًا لعينًا عليها؛ لذا أنا وسيندي...

دخلـت الآنســة ديســياردن، مُدرِّسـة الألعـاب الخاصــة بهـن، النحيلـة
 بيديهـا مـرَةً واحـدة، بسرعــة.
 خمـس دقائـقـ.

سروالهـا القصــرِ كان شـاهِقَّ البَيـاض، ولم تكـن سـاقاها منا منحنيتـين أكتر

 قهقهـت الفتيـات ورفعـت كاري رأسـها، بعينــين بطيئتَــْنِ وذاهلتــين بفعـل الحــرارة والهديــر ذي الإيقـاع الثابــت للــماء. - أُو.. هَه؟



 ملتويـة سـاخطة وخرجـتـ. أغلقت كاري الصنبور. هَمَدَ صوتُه إلًا من قطرة وبقبقة. فقط عندما خَطَت خارِجةً رأى الجميع الدماء تسيل جارية على ساقها.
 مُحـدَّدة مُسـتقاة مـن حالــة كارييتـا وايــت"، بقلــم ديڤيــد آر. كونجـرس (مطبعـة جامعــة تولــني: 1981) ص 34:
 المحــَّدة مـن التحريـك الذهنـي خـلال الأعـوام الأولى لفتـاة عائلـة وايــت

لا بُــَّ وأن يُعـزى إلى النتيجـة التـي خلـص إليهـا وايــت وسـتِرنز في ورقتهـما


 الحقيقـة؛ وإلا فكيـف أمكنهـا أن تبقـى محجوبـةً لقــرونٍ ولا يلـوح منهـا إلا قِمَّة جبـل الجليـد أعـلى بحـر مـن الدجـلـ




"الذَّورة الشهرية!".



 هنــاك، لا تعـرف مــا كان يجـري. يــا إلهـي! ســيظن مــن يراهــا أنهـا لا

تعـرف قـطُُ....
"الدورة!".
كانــت تتحـول إلى ترنيمـة، تعويــذة. إحداهــن في الخلفيــة (ربــــا
 تـصرخ: "سِـدِّيها!" بحـماس فـظٍ مســتهتر. "الــدورة، الــدورة، الــدورة!".

وقفـت كاري ببـلادة في مركـز دائـرة تتشــَّل، والمـاء يقطـر حبًّاتٍ مـن



أحسَّت سـو بفـورة مـن القـرف عندمـا ارتطمــت القطـرات الداكنــة
الأولى مـن دم الحيـض بالبـلاط في نقــاط بحجـم القـرش. صاحــت:

- بحق الله يا كاري، جاءتك دورتك الشهرية! نظظّفي نفسك!
- أو.. هَه؟

نظـرت حولهـا ببـلادة البقـر. شـعرها ملتصـق بوجنتيهـا عــلى هيئــة

 بوضـوح في عينيها.
"تظنُّها مناسِـبةً لأحمـر الشٌّ

 آخـر بـلا معنـى وسـط الفـوضى. كانـت تفكِّر: السادسـة عـشـرة؟ لا بـــدَّ أنهـا تعـرف مـا يحـدث، هـي...
المزيــد مـن قطـرات الــدم، وكاري مــا زالــت ترمـش بعينيهـا ناظِــرةً حولهـا إلى زمــلاء فصلهـا في حــيرة بطيئـة.
التفتت هيلين شايرز وقامت بإيماءات تقيُّؤ زائف. زعقت سو فجأة في غضب:

- أنتِ تنزفين! أنت تنزفين أيتَتها الحلوة الكبيرة البليدة!

خفضت كاري عينيها ناظرة إلى نفسها.
صرخت.

كان الصوت عاليًا جدًّا في غرفة تغيير الملابس الرطبة.
 مـوت مكتـوم. اصطبـغ القطـن المـاصُ بـوردة حمـراء انتـشرت فيـهـ.




















 ويعـرف بذلـك الجميـع (إيـه! تهرشـين مؤخِّرَــكِ، هــل تَحُـُكُكِ مُؤخِّرتـك؟؟)،

تضـع بيـلي بريسـتون زبــدة الفـول السـوداني في شـعرها تلــك المـرة التـي


















شـعر عانتهـا.

## راقبتها البنات، وعيونهن تلمع في تَهِيُّب.

تراجَعَــت كاري بظهرهــا لتدخــل في جانـبـ واحــدة مــن مقصــورات




قالـت ســو ببـطء وتـردُد: أعتقــد أن هــذه لا بُــدً وأنهـا أول مـرة عـلى الإطــلاق لهـا...
 وسريـع، ودخلــت الآنســة ديســياردن كالإعصـار لـترى مــا الأمـر.

من كتاب "وانفجر الظل...". (ص 41):

 وايـت ربــا أطلقـت كذلـك عقــال موهبتهـا الكامنـة.

يبـدو مـن المسـتحيل أنـه في وقـتٍ متأخِّر كعـام 1979 لم تكـن كاري

 دون استشـارة إخصًائي أمـراض نسـاء حـول فشــل الابنـة في الحيـض.

 مـن معرفـة مفهـوم الحيـض بأكملـهـ.

تحــي واحــدة مــن زميـلات فصلهـا الناجيــات، روث جوجـانـ، عــن دخولهـا غرفـة تغيـير الملابـس في مدرسـة إيويـن الثانويـة قبــل عـام مـــن



 روث جوجـان القصـة لعـدد مـن صديقاتهـا البنـات (فيـما بعـد قالـت كــن كـاري | 15

أجـرى معهـا المقابلــة إنهـا اعتقـدت أن الأمـر كان "لطيفًـا نوعًا مـا")، وعندمــا كان يحــاول أي شــخص في المســتقبل أن يخـبر كاري بالغــرض

 أصبحـت واعيـةً بـه إلى أبعـد حـدٍ....

عندمـا انصرفـت الفتيـات إلى فصولهـن لحضـور الحصَّـة الثانيــة وصمت








تطلَّعَت إليها كاري ببلادة، ووجهها ما زال ملتويًا ومُتشنِّجًا. -

- انهضي...

قالتها الآنسة ديسياردن ببرود.

- انهضي واضبطي نفسك. - أنا أنزف حتى الموت!
 الآنســة ديســياردن الأبيـض القصــير. وتركــت بصمـة يـــٍ داميـة. ـ أنا... أنت...

التـوى وجــه مدرســة الألعـاب وتغضَّـن بالاشــمئزاز، وفجــأة دفعـت كاري لتنهـض متعـتُّةً عــلى قدميهـا.

- غوري هناك!


 لامعتَــِنْ وخاليتـين مــن أي تعبــِـر.
قالت الآنسة ديسيارِن بصوت كالفحيح، وبتأكيد قاتل:




قالت كاري:

- الذَّورة؟




 "يـا مامـا، أنـا حائـض!".
t.me/t_pdf

والآن تقول:
-
تقَّمَت نحو الفتاة.
-

جفلــت كاري بعيــًا. في نفـس اللحظـة، ســقط رفُّ مــن مضـارب

 لكـن الآن بعــد أن جـرى التســليم بالفكـرة، طم يكـن عليهـا أن تســأل.



توجَعَت كاري:

- هذا يؤلم... بطني...

قالت الآنسة ديسياردن:

- سيمرُ هذا.

اجتمعت الشَّفَقَة مع الخزي من الذات فيها وامتزَجَا بصعوبة. - عليكِ أن... آه، تُوقِفي تَدفُقُق الدم. أنتِ...
 رصـاص عندمـا أزَّت هبـة كهربائيـة وانفجـرت. صرخـت الآنســة ديســياردن مفزوعـة، وخطـر لهـا...
(المكان اللعين بأكمله يسقط)




المـوزًّع وأزالــت غُلافَهـا وقالــت: - انظري.. هكذا...

من كتاب "وانفجر الظلُ...". (ص 54):

أنجبـت والـدة كاري وايـت، مارجريـتـ وايــت، ابنتهـا، يـوم 21 سـبتمبر



 كـما أشــير مــن قبـل، مـات رالــف وايــت في فبرايـر مــن عــام 1963 عندمـا سـقطت عارضـة فولاذيـة مـن حبـال رافعــة عــلى مجموعــة عمــل في في
 في بيتهـما البنغـالي في ضاحيـة مـن تشـامبرلين.
بسـبب معتّ"ـدات آل وايـت الدينيـة الأصوليـة شـبه المتعصٍّبـة، مل يكـن
 جاءهـا المخـاض بعـد سـبعة أشـهر، كانـت وحيـدة. حـوالي السـاعة 1:30 مسـاء يــوم 21 ســـتمبر، بــدأ الجــيران في شـارع وع
 يتـمَّ اســتدعاء البوليـس إلى المـكان إلا بعــد السـاعـاعة 6:00 مســاء. وليـس




 م تتصـل بالبوليـس لأنهـا اعتقـدت أن الصرخـات لهـا علا علاقـة مـا "بطقـس دينـي عاطفي".

عندمـا وصـل البوليـس في السـاعة 6:22 مسـاء، كانــت الصرخـات قــد




 الـــُّرِيَّيَ بنفسـها مُسـتَخدِمةً السـكِين.




 الوصـول إلى عقلهـا. ولعلَّها ببسـاطة قـد رفضــت أن تصـدِّق أن شـئِئًا كهـذا يكــن أن يحـدث لهـا


 الأعضـاء النســائية" وأنهـا ســتنضم قريبًا إلى زوجهـا فيا في الجنــة...

عندمـا صعـدت الآنسـة ديسـياردن إلى المكتـب مصطحبـة كاريـن بعـد
 مسـتمرة في العمـل بشـكل روتينـي خلـف الأبـواب المغلقــة.

كانــت صرخـات كاري قــد توقَفَــت أخــرِّ، لكنهـا اســتمرت في البــكاء

 حاوَلَـت مرتــين أن تـشرح الحيـض كحقيقـة عاديَّـة، لكـن كاري وضعـت

كان الســيد مورتــون، مســاعد المديـر، خـارج مكتبــه للحظــة عندمـانـا

 يحملقــان حولهـما مـن فـوق مقعديهـما. قال السيد مورتون بخفَّة: - ادخُلَا، ادخُلا مباشرة.

حــَّق مـن فـوق كتـف ديسـياردن إلى الصبيَّيْن، اللذيـن كانـا يُحدِّقـان


- إلامَ تنظران؟
- 

قالها هنري، وابتسم بنوع من الدهشة البلهاء.
ردَّ مورتون بعنف: - حصَّتان حبس...

وألقى نظرة على بصمة اليد الدامية ورمش بعينيه.
أغلـق البـاب وراءهـهما وبــدأ يفتـش في الــدرج العلــوي مـن خزانــة ملفاتـه بحثًا عــن اسـتمارة حادثــة مدرســـــة.

- هل أنت بخير؟ هه؟

قالت ديسياردن على سبيل المساعدة: -

أخيرًا وجد السيد مورتون استمارة حادثة. كانت عليها بقعة قهوة كبيرة. - لن تحتاج إلى هذه يا سيد مورتون. - أظنُّ أن الترامبولين كان هو السبب. نحن للتوّو... لن أحتاج؟
 بقيـة اليـوم. لقــد مـرَّت بخـبرةٍ مُخيفَةٍ بعـض الشَيء التمعت عيناها بإشارة التقطها لكنه طم يتمكَّن من تفسيرها. كرمـش مورتـون الاسـتمارة وأعادهـا داخـل خزانــة الملفـات، وصَفَقَهـا



- آنســة فيـش، هــل يِكـن أن تـأتي لنـا بـــذن مغـادرة هنــا مـن فضلـك؟ كاري رايــتـ.

قالت له الآنسة ديسياردن:
-
قال مورتون مُوافِقًا:
-
كتم بيلي دي لويس ضحكته.
عوى مورتون قائلًا:

- أسبوع حبس!

كانــت كدمــة دمويــة صغــرة تتكــوَن أسـفل ظفــر إبهامــه. مؤلـــة

 عَجَـٍ حـروفَ اسـمه الأولى عليهـا بقلمـه الرصـاص الفـضي، وهـو يجفــل

عنــد الضغـط عــلى إبهامـه الجريــح.
تساءل:

- هـل أنـت بحاجـة إلى توصيلـة يـا كاسي؟ يــكنـــا الاتصـال بسـيارة أجـرة لـو كنـت تحتاجـين واحـدة.

 إلى الآنسـة ديسـياردن التـي قالـت:
- أنــا واثقـة أنهـا سـتكون بخــر. عــلى كاري فقـط أن تذهــب إلى شـارع كارلــن. سـيجعلها الهـواء النقـي تتحسَّـن.

أعطى مورتون للفتاة الإذن الأصفرَ وقال برحابة صدر:

- يكـك الذهاب الآن يا كاسي..
- هذاليس اسمي!

صرخت كاري فجأة.
تراجَعَع مورتـون إلى الـوراء، وقفــزت الآنسـة ديسـياردن كـما لـو أن شـيـئًا



 عـلى البسـاط الأخضر الباهـت المصنـوع مـن النايلـون.

قال مورتون، مُحاوِلًا أن يحشد كل ما لديه من صرامة: - اسمعي الآن، أعرف أنك مُنزَعِجَة، لكن هذا لا يعني أني سأتحمٌّل..

قالت الآنسة ديسياردن بهدوء:

من فضلك..



 حفـلات عشـاء أعضـاء الغــرف التجاريـة، ومهـام جمعيــة أوليـاء الاء الأمـور


 دي لويـس وهـنري ترينانـت كانـوا يتحدَّثــون في اجتمعـات أونـا أوليـاء الأمـور
 الإدارة.

ابتسـم الآن مـورت المحبـوب إلى كاري، كان مـا زال يُهَدهِـُ سِرًا إصبَعَـه
المرضـوض، وقـال:

- اذهبـي إذًا إذَا شـئتِ يــا آنسـة رايـتـ. أم هــل تودِّيـن أن تجلـسي

لتسـتريحي قليـلًا وتُتملمِمـي نفسـك فقـط؟
قَتمت قائلة:
سأذهب...
 ديسـياردن. كانـت عيناهــا مفتوحتـين عــلى اتسـاعهما وقاقَتــين مـن المعرفة. -

لم تستَطع الآنسة ديسياردن إلا أن تنظر إليها في عجز.

 يجمـع حُطـام منفضـة السـجائر الواقعـة. - عمَّ كان كل هذا؟

تنهَّدَت ونظـرت باشـمئزاز إلى بصمـة اليـد الحمـراء القانيـة بعــد أن جفَّـت عــلى سروالهـا.
-

التـي كان يكنـس بهـا بسرعـة أكــر.

- أليست الفتاة آه... بعض الشيء؟...

 كـاذا أمها...

تلاشت الفكرة، صارت منسيَّةً للحظة.

- لا أعتقـد أني تعامَلـتُ مـع الأمـر بشـكل جيـد يــا مـورتي، لكنـي ط


حدَّق فيها بِدِّة.

- لا أصـدق أنهـا كانـت تعـرف بوجـود شيء اســمه الحيـض حتـى نصـف ســاعة مضـت.
- ناولينـي تلـك الفرشـاة الصغـيرة هنــاك يـا آنسـة ديسـياردن. نعـم، تــك هـي.

ناولتــه فرشــاة صغـــرة منقـوش عــلى مقبضهـا: شركــة تشــامبرلين للمُعـدَّات والأخشـاب لا تنفـض لــن أبـدًا. بــدأ يكنـس بالفرشـاة كومـة رمــاده عــلى الورقــة.

- أظـنُّ أنـه سـيظل هنـاك بعـض العمـل للمكنسـة الكهربائيـة. هــنـه الكومـة العويصـة بائسـة. ظَنَنـتُ أني وضعـت تلـك المـنـ المنفضـة أبعـد إلى الـوراء عـلى المكتـبـ. غريبـة الطريقـة التـي تسـقط بهـا الأشــــــاء. اصطدمت رأسه بالمكتب واعتدل في جلسته بحدة.




 الفتيـات.
...
أفـرغ القُمـعَ الـذي صنعـه بالورقــة مـن الرمـاد وأعقـاب السـجائر في سـلَّة النفايـات ونفـض يديـه.
- أعتقـد أني مَيَّزتها الآن. وايـتـ. ابنــة مارجريـت وايـتـ. لا بُـدَّ. هـذا يجعـل الأمـر أسـهـل قليـلًا في تصديقـهـ

جلس خلف مكتبه وابتسم معتذرًا.

 تناديـن الأولاد بأسـماء إخوتهـم، وهكـذا. إنـه أمـر صعـبـ بالطبع هو كذلك.

- انتظري حتى تقضي في اللعبة عشرين عامًا، مثلي... قالها بطريقة كئيبة، مُطرِقًا لينظر إلى كدمته الدموية.







 فصلهـا تلـك تُدخِّن سـيجارة. آراء دينيـة غريبـة. غريبـة جـــَّا. فجأة خفت تعبيره المحاكي لجپون واين.
الفتيات الأخريات... هل ضحكن عليها فعلًا؟
 عندمـا دخلــت. يُلقينهـا مثــل... مثــل الفــول الســوداني.
آه، آه يا إلهي.

اختفى جون واين. تحوًّل وجه السيد مورتون إلى اللون القرمزي.
هل لديكِ أسماء؟

- نعـم. ليـس كلهـن، رغـم أن بعضهـن يِكـن أن يَشــين بالبقيـة. بــــا أن كريسـتِن هارجنسـن كانـت زعيمـةً العصابـة... كالمعتـاد.

تَتم مورتون:
-
(1) عصابـة/ مجموعـة مــن الفتــات/ المتنمُـرات بقيــادة كريـس هارجنسـن، ويعشــن جميعـا فِـ

- نعـم. تينـا بليـك، ريتشــيل ســبايز، هيلــين شـايرز، دونُـا ثيبـودو وأختها مـاري ليـلا جريـس، جيسـيكا آبشـو. وسـو سـنيل.

قطبت حاجبيها وأكملت:

- لا يتوقًَع المـرء فعـلًا كهـذا مـن سـو. لم تبـدُ قـطُّ مـن النمـط الـذي يقـوم بمثـل هـــا النـوع مـنـ... الأفعـال البهلوانية. - هل تكلًّمتِ مع الفتيات المتورٌّات؟

أصدرت الآنسة ديسياردن نقنقة بائسة وقالت:
 كاري تعـاني مـن أعـراض هيسـتِرية.
-
شبك أصابع يديه وقال: - هل تُخطِّطين للحديث معهن؟

## ة.

t.me/t_pdf
-
لكنها بََدت مُتردِّدةً.

- هل ألمح نغمة من...

قالت مُتجهِمةً:

- رهــا، صحيـح. فأنـا مكشــوفة وكأني أعيـش في بيـت مـن الزجـاج


 لا أعـرف. تطـاردني صـورة سـو سـنيل والطريقـة التـي بــدت بهـا بـا



كـرَّر السـيد مورتـون بطريقـة حكيمـة. مل يكـن يفهـم النسـاء ولم يكـن لديـه أي دافـع عـلى الإطـلاق كناقشـة موضـوع الحيـضـ

وعدته وهي تنهض:

- سأتحدَّث إليهن غدًا. سأوبِّخهنَّ من كافة الجوانب.
- حسـنُ. دعـي العقـاب يناسـب الجريمـة. وإذا أحسسـت أن عليـك أن ترسـلي، آه، إليَّ أي واحــدة منهـن، لـك مطلــق الحريـة....

قالت بلطف...

- بالمناسـبة، انكسرت لـبـة أثنـاء محاولتـي تهدئتها. جـاءت ليكتمـل الطشهد.
- 

قال واعًِّا.

- وشـكرًا لبذلـك أقـصى مـا لديـك يــا آنسـة ديسـياردن. هـل يمكنـك أن تجعـلي الآنسـة فيـش تبعـث إليَّ بيـلي وهـنري؟
- بالتأكيد.

وانصَرَفَت.

 مـن الحصَّة، داخلــين إلى المكتـب؛ حملـق فيهـهـا بسـعـادة واسـتعدَّ للـكلام

بخشــونة.

وكـما كان يقـول كتــيرًا لهانـك جرايـل، أكل المتهرَبــين مـن الحصَّـة عـلى

كتابة محفورة على تختة في مدرسة تشامبرلين الإعدادية:
 تـأكل الخــراء.

قطَعَـت جـادَّة إيويـن وعبرتها إلى شـارع كارلــين عنــد إشـارة المـرور
 جـاءت التقلُّصـات وراحـت في موجـات مُقبِضَـة هائلــة، جعلتهـا تبطـئـئ







 طفـل مـا بحجـر حتـى انبعِجـت. أعقـاب ســجائر. تتحطـَم رأسـها بحجـر ،
 (يسوع المخلِّص الوديع الحنون)
 تذهـب وسـط الذئـاب كل يـوم مـن كل عــام، لتدخــل في كرنفــال مـن

الضحـكات ومُطلِقـي النُّكات والطشـيرين بأصابعهـم والهازئــين والهازئـات. وألم تَقُـل مامـا إنـه سـيكون هنــاك يـوم حسـاب (سيكون اسم ذلك الكوكب الأفسنتين وسيؤدَّبون بالعقارب)

وملاك معه سيف؟

 ويحكمـه صارِخًا- يسـوع رهيـب دمـوي ومقيـم للعـدل. فقط لو أمكنها أن تكون سيفه وذراعه.













 وأنهـا خطيئـة وارتـداد. حرَّمـت عـــلى كاري السـباحة في المعسـكر. لكــنـن



تـصرخ)، وحاوَلَــت أن تشـترك في أنشــطة المعسـكر، إلاًا أن ألــف مقلـب





 قالــت مامــا بقســوة في التاكـسي، وفي البيـت حبســت الـت كاري في الخزانــة لسـت سـاعات.
 الأخريــات، وكانــت كاري قــد خبَــأت أدوات اســتحمامها في خزانـانتهـا


( لكن اليوم آهٍ من اليوم)


 يُهُمهِمْ بأغنيــة "ســكوبي دو، ويــر آر يــو؟" بصــوت خــوت خفيـض. رأى كاري، فـأشرق وجهـه، وأخــرج لهـا لســانه.
 عجلتهـا الإضافيـة وانقلبــت فجـأة. صرخ تومـيـي
 بموسـيقى عذبــة مجلجلـة.
فقط لو أمكنها أن تجعل شيئًا كهذا يحدث متى شاءت.
 شيء. خلفهـا، كان تومـي يركـب دراجتـه مـن جديــد باكيًا، مُمسِــا برا بركبـة
 قبـل أصحـاب خــبرة. كانت تفكِّر:
(اسـقُطْ مـن فـوق هــذه الدراجــة يــا وَلـد... اسـقُطْ مـن فـوق تلـك
الدراجــة ولتنشـــِّ رأسُـكَ العَفِنَـة
وحدث شيء ما.



 رضيـع ضعيفـة. الْتَوِ.
فجـأة حدَّقَـت بشراسـة في نافــذة حجــرة المعيشــة الممتــدَّة باتًّسـاع
الحائـطـ في بيـت السـيدة يـوراتي. فكَّـرَت:
(تلك العاهرة العجوز الغبية العتيقة فلتنكسر هذه النافذه)
لا شيء. التمعـت نافـذة حائـط السـيدة يـوراتي بهــدوء في وهــج الســاعة


في سـيرها.
لكن...
اللمبة. ومنفضة السجائر؛ لا تنسَيْ منفضة السجائر.

التفتت لتنظر
(العاهرة العجوز تكره مام)
مـن فـوق كتفهـا. مـرَةً أخـرى بــدا أن شــيئًا مــا التـوى... لكـن بضَعـــٍ
 الداخـل.

بدا أن نافِذة الحائط تتموَّج. ولا مزيد. لعلها كانت عينيها. لعلها.

 يوحنـا كاملـة.
اسـتمرَّت فِي الســير قاطعـة الشـارع نحـو البيـت الأبيـض الصغـــير ذي







 مـن الأرض لتقبـض عـلى المبنـى. اقتربـت منــه وهـي تجـرُّرُ قدميهـا. بالطبع، كانت هناك الحجارة.





ثلاتـة أعـوام؟ أربعـة؟ كانـت هنـاك تلـك الفتاة في ثـوب الاسـتحمام الأبيض،

 تحـت السـطح، تنتظـر نوعـا مـا مـن البلـوغ العقـلي.

تنتظر، رجما، هذا اليوم.

مـن مقــال: "كاري... الفجــر الأســود للتحريــك الذهنــي" (مجلــة إسـكواير، 12 ســبتمبر 1980) بقلــم چـــاك جيڤــر:

لقـد عاشـت إسـتيل هــوران في ضاهيـة سـان دييجـو الأنيقـة في بلـدندة






 مصقـولان باللــون البنـي. هنــاك موقــد هيباتــشي( (1) في الحديقـــة الخلفيـة




(1) موقد تسخين ياباني تقلِيدي. (المترجم)

كـاري | 35

وجههـا مظهـرًا غريبًا مُتوتِــرًا أشـبـه بشـخصيات لافكرافـت في قريــة أركـم












 هــنا الحَـدٍ كان مُرعِبًا".





(1) أركـم مدينـة خياليـة في ولايـة ماساشوسـتس في الولايـات المتحــدة مـن اختـلاق الكاتـب هــوارد






تقـول: "هنـاك أوقــاتٌ أتسـاءل فيها إن كنـتُ قــد تَسـبَبَتُ فيهـا. كانـت




 جانتـزن. اعتـادت الســيدة وايــت عــلى أن تطيـل وتُسـهِب في الحديــن





 بعلبـة ديـدان. كان هنـاك صيـاح أكتثر بكثـير، لكـن كانـت تـــك ذروتـه.



 عــلى كل الشــمس التـي يِكنـنـي الحصـول عليهـا خصوصيـة سـاحتنا الخلفيـة وكل مـا إلى ذلـك".
تبتسم ستيلا هوران قليلًا للذكرى وتسحق سيجارتها.


 إيقـاف شـاحنة مـن شـاحنات مـاك بـدون فرامـل تهبـط تـلًا. في الحقيقـة،

كان الأمـر أعقــَ مِـمَّا هـو عليـه. كنـتُ مرعوبـةً مـن آل وايـت. المتعصًّبـون

 تحتفـظ بالمسـدس. 38 في مـكانٍ مــ؟
لكـن هكـذا كنـتُ هنــاك في ظهـــيرة يـوم ســبت، مُتمـدِّدةً عــلى بطانيــة



 وكأني عاهـرة بابـل أنـا نفــيـي






 وغَفَوتُ.
عندمـا اسـتيقظت، كانـت كاري واقِفـةً إلى جـواري تنظـر مُطرِــةً إلى
جسـدي".



 عــام حقيقـي تحــدث فيـه الكوابيـس.

تعـاود سـتيلا هـوران الحديـث، مُشـعِلةً سـيجارة أخـرى. "كانـت فتـاة جميلـة جــدًا. لقـد رأيـتُ بعـضض صورهــا في المدرسـة الثانويــة، وتلــك







اســتيقظت مَفزوعـةً بعـض الــشيء وحاوَلــتُ أن أبتســم. كان مــن


 صغـيرة في الصيـفـف. انســل حتـى قصبتَـيْ ســاقيها. م تَرُدَّ لي الابتسام. فقط أشارت وقالت: ما هؤلاء؟


عندئذ قالت بجدِّيَّة شديدة: أتمنى لو كان عندي البـي
قلـت: عليـك أن تنتظـري يـا كاري. لـن تبــنئي في الحصـول عليهـما إلَّا
بعـد... آه، ثَانيـة أو تسـعة أُعـوام أخـرى.

قالـت: لا، لـن يحـدث. مامـا تـــول إن الفتيـات الصالحـات لا يحصلـن
عليهـا.
بَـدَت غريبـة بالنسـبة لسِـنٌّها كفتـاة صغــرة، نصـف حزينـة ونصـف
مُعتَـَّةَ بنفسـهـها.

بَ يكـن مـن الســهل عـليَّ أن أصـدُق هــنا، وأول شيء خطـر بيـالي خـرج
 ثد يِن ؟








وكان هذا عندما خرجت مارجريت وايت من بابها الخلفي ورأتنا.


 مسـتنقع. فقـط نعقَـتـ. غضـب. غضـبـ مجنـون تـام. احمـرَّ وجهُهـا تَامًا


 وجـهُ مَنحوتـةٍ قديـــة مُرعِبَـة.
ظنَنـتُ أن كاري ســتفقد الوعـي- أو تَــوت في مكانهـا. انقطَعَــت كل
 زعَقَت أُمُها: كاוاارررييييي!

نهَضـتُ قافِـزةً وزَعَـــتُ فيهـا بـدوري: إيـاكِ أن تصرخـي فيها هكــا!



 الحيـاة ذاتها قـد سـقطت عليهـا مثـل الحجـارة، كل ذلـك في سِـنٍ الثالثــة. خرجـت أمـي إلى الشرفـة الخلفيـة وتغَضَّنـن وَجهُهـا عندمـا رأت الطفلة.
 الآبـاء التـي تتكـرَّر حتـى الجيـل السـابع. أحسَســُ أن لسـاني أشَبَهُ بنبتَةٍ صغــرة جافَّة تَامًا.



 ووجنتيهـا، مُخلِّفـةً علامـاتٍ وخدوشًا حمــراء. مزَّقَتـت فســتانها.
صرَخَت كاري: "ماما!" وجَرَت إليها.


 عـلى ذقنها. آه، شـعرت بالغثيـان. يـا يسـوع، كـــت مشـمئزة جــَّا.



 الصغـيرة تبـكي وتـصرخ أنهـا آسـفة، أنهـا نَسِـيَت. تــم لا شيء. وأنـا وأمـي ـــاري | 41

م نفعـل شــينًا إلَّا النظـر إحدانـا إلى الأخـرى. م أرَ مامـا قـطُُ عـلى هــذا
 شـيئًا آخـر. دخلنـا البيـت".


 جديــد". تضحـك قليـلًا وتُهَدهِــُ كوعَيْهـا في راحتيهـا. "آه، كانت جميلة جدًا. مل تكن لتعرف هذا أبدًا من تلك الصُوَر".

 أعـلى مـن الـلازم. "صَنَعَتت لنـا أمـي شــايًا ثقيـلًا قويتًا بالحليـب، بالطريقـة التـي اعتادتهـا









 جبهتـه وخيـط أبيـض طويـل عـلى السُـتـرة الصوفيـة الزرقـاء الخَشِـــنـة التـي



أرَدتُ أن أحــكي هــذا لأمـي، ومــا كِــدتُ أفتـح فمـي حتـى حــــث


 دفـع خزانـة حديديــة مُخِرجًا إيَّاهـا مـن السـقفـ". تشعل سيجارةً جديدة وتبدأ في نفث دخانها بسرعة.
"ذَهَبَت إلى النافــة ونظـرت خارجًا، لكنـي لم أسـتطع أن أرى أي شيء.



 كلهـا مـرَّةً واحـدة، فِي زَخَّةٍ واحـدهـة
كانــت تسـقط عــلى سـطح بيـت آل وايــت، عــلى الحديقتــين الأماميـة


 إحدانـا بالأخـرى كفتاتــين وسـط عاصفــة رعديَّـة.
ثـم توقَّفَتـ. ط يكـن هنـاك أي صـوت عــلى الإطـلاق مـن بيتهـما. كان


 جــًّا، لدرجـة أن النظـر إليهـا آَــَمَ عينَيَّي
بــدأت أمــي تســألني إن كان الأمــر قــد انتهـىي، وعندئــذ صرخــــت مارجريـت. جاءنـا الصـوت بوضـوح شـديد. بطريقــة أسـوأ مـن قبـل؛ لأنـه

كان هنـاك ذُعـرٌ في ذلـك الصـوت. ثـم تعالــت أصـوات قرقعـة وارتطـام،








 بعنـف وسـقطت منضـدةُ المطبــخ حتـى منتصفهـا منهـا. واللـه عـــلى مـا

 لــو امـرأة ضخمــة- أن ترميهـا؟".
أسألها إن كانت تشير إلى شيء ما.
 "لا أطلـب منــك أن تصــِّق...".

تبدو وكأنها تلتقطط أنفاسها ثم تستمر بطريقة حاسِمَة.
"ل يحــث أي شيء طـوال خمـس دقائـق تقريبًا. كان المـاء يسـيل مـن
 يــنوب بسرعـة".
تطلق ضحكة قصيرة متقطُّعة وتهرس عُقبَ سيجارتها. "لِمَ لا؟ لقد كان أغسطس".

تتمـشَّى بـلا هــدف عائـــَة نحــو الأريكــة، ثــم تُغـيُرٌ اتجاههـا فجــأة.

 عـلى رأسـها. لكنـي هِ أسـتطع التَّحـرُك. راقَبــتُ الأمــر كلــه وهم أسـتطع
 آل وايـتـ.

ضربـت إحداهــا ماسـورة صرف وأطاحـت بهـا عـلى عشـبـ الحديقـة.

 الحجـارة التـي كانـت تـضرب الأرض فجعلـت كلَّ شيء يرتـجُّ. كان بِقـدورك
أن تحـسَّ بدبيبها في قدميـك.

كان طقمنـا الصينـي يُجَلجِــلُ، وكانــت خزانـــة المطبــخ الفاخــرة تهتـرُّ، وسـقط فنجـان شـاي مامـا عـلى الأرضيـة وانكـــر.

صنعـت حُفَـرًا كبـيـرة في حديقـة آل وايــت الخلفيـة عندمـا وريــا ضربتهـا. فوَّهـات بركانيـة. اسـتأجرت السـيدة وايـت بائـع روبابيكيـا مـن الناحيـة

 برانـدون وفحصوهـا وقالـوا إنهـا كانـت جرانيتًا عاديًا
 في سـاحتهم الخلفيـة وتحطْمَـت قِطَعًا. لكن لا شيء، لا شيء ط يكن في أرضهم وسقطت عليه الحجارة".





قـد أصلحـت السَّطح بالفعـل، وعندمـا أخـبره النـاس أن الحجـارة اخترقــه مبـاشرة، أعتقـد أنــه حسـبنا جميعًا نخدعـهـ.

لا يريــد أحــدٌ أن يُصــدِّق الموضـوع، ولا حتـى الآن. أنـت وكل النــاس



 الأنــف الدامــي. والآن هنــاك ذلـــك الــشيء الآخــر. لا يمكـــن لأحـــد أن أن
 وه يَعُد الأمرُ مُقتَصِرًا على بيت آل وايت فقط". تبتسـم، لكـن دون نقطـة مـن مَـرَحٍ في ابتســامتها. تقـول: "كان رالـف


 عدالـة شِـعريَّة، هـه؟".

تضحك قليلًا، لكن دون أيتٍ مَرَحِ في ضحكها أيضًا...
 مدرسـة إيويـن الثانويـة المجمَّعـة تعـود ملكيتهـا إلى كاري وايــت ظـنَّ الجميـع/ أن تلـك الطفلـة لا يِكــن أن تكـون مُبارَكَهُ إلى أن تـرى في النهايـة أنها مثـل كل الآخريـن...

دخلـت كاري البيـت وأغلقـت البـاب وراءهــا. اختفـى نــور النهـار



 انتـوت كاري أن تســأل مامـا إن م تكــن الطوابـع الخـضراء حرامًا، لكـن

شَــجاعَتها خانتهـا.
عـبرت الصالـة ووضعـت معطفها في الخزانـة. ثَّـَّة لوحـة مضيئـة أعـلى
 جالسـة إلى مائـدة مطبــخ. أســفل اللوحــة تعليـق (مـضيء أيضًا) يقـول: الضيـف غــِير المـرئي.

دخلـت غرفـة المعيشــة ووقفـت في منتصـف البسـاط الباهــت الناحـلـ
 دمـدم الصـداع وراء صدغيهـا عـلى نحـو مثــير للغثيـان.

## وحيدة.

كانـت مامـا تعمـل عـلى آلـة الـكِيَ والطَّيِّ السريـع في مغسـلة "الشريط



 وكان رئيـس العُـمَال، الســيد إلتـون مـوت، عــلى وجــه الخصـوص كافِـرًا.





قالـت مامـا إن الشـيطان قـد احتفـظ برُكـنٍ أزرق مخصـوص مـن الجحيـم للسـيد إلـت؛ كــما كان يُدعـى في مغسـلة الشريـط الأزرق.

وحيدة.
 وكانـت هنـاك منضـدة خياطـة مـزوَّدة بِصبـاح حيـث كانـت كاري أحيانًا تصنـع فسـاتين في المسـاء بينـما مامـا تُطـرِّز شراشـف الما مجـيء المسـيح. ســاعة الوقـواق كانـت عـلى الحائـط البعيــد. هنــاك الكثــير مــن اللوحــات الدينيـة، لكــن اللوحــة التـــي كانـــت







 وعَمُوريَّـة.

عـلى منضـدة خشـبية صغــــيرة كان هنـاك مصبـاح وكومــة مــن أوراق


 لكـن مــا هيمـن عـلى الغرفـة بالفعـل كان تَثـالًا ضخـــا




وقـد تـدلَّى فمـه في التـواءَةٍ مُتأوِّهَـة. ومـن أنـر تـاج الأشــواك عـلى رأسـه




 مُتوسِّلًا إليهـا أن تحمــل صليبهـا وتتبعـهـه مؤخًا
 قاتـلًا، بــل شـيئًا أكــثر فظاعـة.

## وحيدة.

كان الأم في سـاقيها وبطنها وأعضائهـا الحميمـة قـد خـفَّ قليـلًا. مل تَعُـد

 غريبـة خائفـة في السـكون المهيـب لغرفـة المعيشــة. بَــدَت أشـبـة بَبرنامـج مــن برامـج المســابقات. يمكنــك أنــت أيضًا أِـا أن تفــوز برحلـــة مدفوعـــة



لكنهـا تنتظـر.
اســدارت وسـارت بتثاقُـلٍ صاعِـدَةً إلى الطابـقَ العلـوي. كانـتـ للحـنَّام





دخلـت كاري، وفتحـت خزانـة المناشـف، وبـدأت تبحـت بهِمَّهٍ لكـن بحـرص؛ حتـى لا تـترك شـينئًا في غـــر مكانــه. كانـتـ عينـا مامـا حادَّتَـْنْ.

وجـدت العُلبَـة الزرقـاء في أقـصى المؤخًارة، خلـف المناشـف القديـــة
 لامـرأةٍ ترتــدي ثوبًا طويـــلًا شــفَافًا.
أخرجـت إحـدى الفـوط ونظـرت إليهـا بفضـول. كانــت قــد جَفَّفَــت
 المـلأ تقريبـا- ذات مـرة عــلى ناصيـة شـارع. تذكًا تـرَت الآن (أو تخيَّلَتـت أنهـا



دخلــت غرفــة نومهـا الصغـــرة. كانــت هنــاك لوحــات دينيــة أكـثر


 وتَثــال بلاسـتيكي ليسـوع يتوهَّـج في الظـــلام.








 لوصفهـن. وكان هــنا يجعلهـا خجـولاً اعـا
 داعــرٍ صاعِـدًا عـلى ظهـر سـاقيها، مسـتنيرَا الشـهوة. وكانـت تعـرف أنهـن

كُـنَّ ليعرفـن مــا شـعرت بـهـ. لطامــا فعلـن. كـنَّ ليُحرِجنها بطريقـةٍ مــا، ويدفعنهـا مـن جديـد إلى هــوَّة التهريـج. كانــت تلــك طريقتهـنـن. كان بِقدورها، كانت تعرف أنه بِقدورها
(ماذا)




 جـمال سـاقَيْ سـو سـنيل أو ڤيـكي هانسـكوم. كان بِقدورهــا (ماذا آه ماذا آه ماذا)






حيَّة.
فكَّت حمَّالـة صدرهـا القطنيـة الثقيلـة وتركتهـا تسـقطـو. كان نهداهــا في بيـاض الحليـب، منتصبـان وناعـمان. وكانــت حلمتاهـا
 آه هكـنا كانـت. لقـد أخبرتهـا مامـا أن هنـاك شــئًا مـا. هــذا الـشيء كان
(1) الطـماق كـــاء للسـاق مـن جلـد أو قــماش، وهـو لبـاس نسـوي ضيـق تلبسـه النسـاء، وقـد
 عالميـة. (المترّجـم)

خطـيرَا، قديُــا، شرِّيـرًا بشـكل لا يوصَفـ. يمكـن أن يجعلـك ضعيفـة. قالـت
 في باحـات وقـوف الســـيارات والنُـرُنُ.
 اعتقـدت أن هـذا الـشيء قــد أتاهـا. مـرَّرَت يديهـا عـــلى نهديهـا
(الوسائد الوسخة)
مـرَّةً أخـرى، وكان الجـلـد بــارِدًا، لكـنَّ الحلمتين كانتـا سـاخِنَتَيْنِ وصلبتين،
 كان هـذا هـو الـشيء. كان سروالها الداخلي مبقِعًا بالدماء. فجـأة أحسَّــت أنهـا لا بُــَّ أن تنفجـر باكيـة، أو تـصرخ، أو تنتـزع الـشيء مـن جسـدها كلـه وتضربـه، تسـحقفه، تقتله.

كانـت الفوطـة التـي ثبَتَتَتها الآنسـة ديسـياردن تـذوي بالفعـل فغيَّرَّهـا



 الظـلام، وقدمـاه المشـقوقتان تقدحـان شرارات حمـراء مـن الإسـمنت. لقد انتزعت ماما الشيء من نفسها وكانت طاهرة. كانت كاري تكرهها.
 ذات إطـار بلاسـتيكي أخـضر رخيـص، صالحـة فقـط لتمشـيط الشَّعر.

كانــت تكـره وجههـا، وجههـا البليـد الغبـي البقـري، العينـان الواهنتـان، البثـور الحمـراء اللامعـة، أوكار الـرؤوس السـوداء. كان وجههـا هـــو أكـثر الـر مـا تكـره.

فجـأة انشـقَقَّ الانعـكاس بفعـل صَـدعٍ فـضِّيٍ مُســنَّن. سـقطت المـرآة على
 لتحـدِّق فيها كعـين عميـاء.

من قاموس أوجيلفي للظواهر النفسية:


 مـن الأجســاد المدهوسـة أو الحطـام مـن المبـاني المنهـارة... إلخ.


 إمبيريقيـة للذهــن، ربــا تكــون كهروكيميائيـة في طبيعتهـا...

عندمـا انتهيـا مـن ممارسـة الحـب، وعندمـا كانـت تضبـط ملابسـها في
 سـو ســيل أفكارهــا تعـود إلى كاري وايـتـ.

كانــت ليلـة الجمعـة وتومـي (الـذي كان يرنـو إلى الخـارج مـن النافـنـة


لكنـه مثـير بشـكل غريـب) قــد ضاجعهـا مـن الخلـف. كان هــذا بالطبـع
 البدايــة.

كانـتـ تخـرج مـع تومـي بشـكلٍ ثابِـتٍ تقريبًا منــن أكتوبـر (وكان مايـو

 بعــُ، ولا فرقـة موسـيقية تعـزف أغنيــة "نجـوم وخطـوط إلى الأبـد" ا(1)، لكـن الأمـر تحسَّنـن قليـلًا. كانـت المـرة الأولى مؤكــة كالجحيـم. لقـد فعَلَتهـا مــن قبــل صديقتاهـاهـا



 عريضـة، أنـهـ وضـع الواقـي بالمقلـوب، أيضًا.




في أعقـاب ذلـك شـعرت بهـبـوطٍ وكآبـة، وتحوَّلــت أفكارهـا إلى كاري

 هــل، كانــت تبـكي.
 عَعــم الولايــات المتحــدة (المتَجـم)

- كل شيء عــلى مـا يـرام. لســتَ أنــتـت السـبب. لقــد فعلــتُ شـــئًا اليـوم وهِ يكـن جيِـدًا للغايــة. كنـتُ فقـط أفكـر فيـهـ

ماذا؟
وربت على مؤخِّرة عنقها برقَّة.
وهكـذا وجــدت نفسـها تنطلـق في روايـة قصــة حادثــة ذلـك الصبـاح،

 أنهـا كانــت في حالــة

## (حب؟ افتتان؟ لا يهمُ؛ فالنتائج كانت واحدة)

معـه، والآن بوضعهـا لنفسـها في هــذا الوضـع -شريكــة في مقلـب قذِرٍ في






 روميـو وحولييـت المعـترف بهـما. وعرفـت هـي بكراهيـة مفاجئــة أنـهـ كان هنـاك ثنـائي مثلهـهـا في كل مدرســة ثانويـة في ضاحيـة بيضـاء في أمريــكا.

وبعـد أن امتلكـت شـيئًا طامـا تاقـت إليـه -إحسـاس بالمـكان، بالأمـان،

 دائرتهـما الدافئـة مـن الضـوء. فكـرة أنهـا سـمحت لـه بِضاجعتها (هـل يجـب أن تقوليها بهـذه الطريقـة؟ نعـم، يجـب أن أقولهـا هكـذا

هــنه المـرة)
ببسـاطة لأنـه ذو جماهيريـة، عـلى سـبـيل المثـال. حقيقـة أنهـهما يبـدوان


بديـع يســرِ. كانـت واثقـة إلى حـدٍ كبـير
(أو طامحة فقط)
في أنهـا لم تكـن بهـذا الضعـف، أنـه لم يكـن مـن المحتمـل أن تســـط

 شـارَكَت مـع الأخريـات ورفعـت عقيرتهـا بـــرحٍ وَحشتيٍ مُـدَوِّ. كانـتـت الكلمة


 في مكتـب مجهـول الاسـم.... للانضـمام إلى رابطـة الآبـاء والمعلِّمــِن، وبعــد







زهـرة البطاطـس لعـام 1975) وڤيـكي جونـز (نائبـة رئيـس الاتحاد النسـائي)

 قبـل اليـوم وَقـعَ أقـدام بعيـدة تــدور وهـي تسـمع قِصَّتهـا الدنيئـة الرخيصـة بنفسـهـا، رأت الظــلال الحقيقيــة لــكل هــنه الأشــياء، والعيـون الصفـراء التـي تـوهَّـج كومضـات بارقــة في الظـلام.
كانــت قــد اشــترت بالفعــل فســتانها مــن أجــل الحفــل الراقـص للمدرســة. كان أزرق. كان جميـلًا.

قال تومي عندما انتهت:

- أنت على حَقًّ. خبر سيِّئ. لا يبدو الأمر خليقًا بكِ.
 ابتسـم -كانـت لـه ابتسـامة مبهجـة جــًًا- وتراجَعَعَ الظـلام قليـلًا. - رَكلـتُ طِفـلًا في مؤخًارتـه ذات مـرة عندمـا سـقط مهزومًا. هــل قُلـتُ ذلـك لــكِ مـن قبــِّ

هزَّت رأسها.
-

 الذكـري بالمقلــوب في المـرَّة الأولى.



أتربَّص بـه. تعرفــن كيـف يكـون هـذا؟

ـــاري | 57

ط تكن تعرف، لكنها أومأت برأسها على أي حال.

- عـلى أي حـال، أخــيرً اختـار الطفـل الخطـأ بعدهـا بعـام أو أو نحـو







بعدهـا. هــل ســتعتذرين لهـا؟

بوغِتَت سو بالسؤال، وكل ما استطاعت أن تفعله هو أن تسأله في وهن:
هل اعتذرتَ أنت؟
هـه؟ لا بالقطع؛ كان لـديَّ أشـياء أفضـل لأفعلها بـدلًا مـن إنفـاق


حقًا؟
هِ نَعُد في الصـف الأول الإعـدادي. وكان لـديَّ سـبـب مــن نـوع مـا،


الحزينـة السـخيفة؟
ط تُحِـب لأنها لم تسـتطع. فهـي طِ تتبـادل أكـثر مـن مائــة كلمـة مـع كاري طــوال حياتهـا، ومنهـا ثلاثــون كلمــة أو نحــو ذلــك اليـوم. حصَـــة

 بينـما كانــت ســو بالطبـع في القســم المؤهـــل للجامعـة.

فجأة رأت نفسها كريهةً.

لم تجد في نفسها القُدرَة على تحمُّل هذا؛ ولذلك قلبت الهجوم عليه.

- ومتـى بـدأتَ تتَّخِـن كل هـذه القـرارات الأخلاقيـة الكبـيرة؟ بعـد

أن بــدأتَ مضاجَعَتـي؟
رأت المزاج الطيب يغيض من وجهه وأحسَّت بالأسف.
قال وهو يرفع سرواله:

- أظنُّ أنه كان ينبغي أن أبقى صامِتًا...
- 

ووضعت يدها على ذراعه.

- أنا أشعر بالخِزي، أتفهم؟
- أعرف. لكن لا ينبغي أن أقدِّم النُصح. لستُ ماهرًا في ذلك. - تومي، هل تكره أبدًا كونَكَ صاحِبَ... حسَنًا، شعبيَّة كبيرة؟

ارتسَمَت الدهشة على وجهه من ذلك السؤال.

- هل تقصدين كرة القدم ورئيس الفصل وما إلى ذلك؟
- 
- لا. هـذا ليـس موضوعًا شـديد الأهميـة. المدرسـة الثانويـة ليســت

 إلَا إذا أكـثر مـن شُرب البـيرة. هكـنا يكــون أخــي وأصحابـه، عـلى أي حـال.
لم يُخفًـف هــنذا عنهـا؛ بــل جعــل مخاوفهـا تــزداد ســوءًا. تشــكيلة وتجميعـة سـوزي الصغــرة مـن مدرسـة إيويـن الثانويـةه، قطعـة الگَـبْ

كيـك الرئيســية في فرقــة الخَـبْ كيــك بأكملهـا. فســتان حفـل المدرســة الراقـص يبقـى إلى الأبـــد في الخزانــة، ملفوفًّا في البلاسـتيك الواقـ تكاثَفَت ظُلمَةُ الليل على نوافذ السيارة المكسوَّة قليلًا ببخار الماء.

قال:

- سـينتهي بي الأمـر ربـــا بالعمــل في معـرض أبي للســيارات. ســأقضي




 توقَف..
قالتها، وقد امتلأ فمها فجأةً برُعبٍ أسود عذب. جذبته نحوها. - مـارِس الحُــبّ معـي. رأسي في حالــة سـيئة جــدًا الليلـة. مـارِسْ الحُـبَّ معـي. مـارس الحـبـ معـي.


 يكبـح نفسـه، وبعـد ذلـك عــاود مـن جديــد


## (كان بَتولًا قبلي، واعترف بذلك، وأنا كنتُ أعتقد أنها كذبة)




 ذهنهـا، وتطايَـرَت الفراشـات خلــف جمجمتهـا في قفـص عقلهـا.

فيـما بعـد، في طريــق العـودة إلى البيــت، ســألها بشــكلٍ رَسـميٍٍ إن


 الموضـوع قــد بــدأ يبـدو وكأنـه يعنـي كل الفـارقـا

مـن "التحريـك الذهنـي: التحليـل والعواقـب" (كتـاب العلـوم السـنوي، 1981) بقلـم: ديـن د. ل. ماكجوفــنـن

مـا زال هنــاك بالطبـع هــؤلاء العلـماء اليـوم -للأســف في مُقدِّمتهـم أسـاتذة جامعـة ديـوك- الذيـن يرفضــون الآتـار الأساسـية الرائعـة لحالــة


 وأسـتميحكم عُـنـرًا في هــذا الهجـاز المعقَّـد.


 بزخارفها القادمـة مـن أفـلام الرعـب مثـل ألـواح ويجـا والوسـطاء والدَّقَّات
(1) "مجتمـع فلاتلانــد" إشـارة إلى نوڤيـلا الكاتـب الإنجليـزي إدويـن أبـوت السـاخرة "فلاتلانـــــــ



 نفسـه (المترجــم)

التـي سـمعها المُتحلًّقـون حـول المنضــدة والأكاليـل الطائـرة؛ لكـن الفهـم رغـم ذذلك لـن يكـون عــنرًا لانعـدام المسـؤولية العلميـة.




 كانــت كاري وايـت هــي الحقيقـة، فــماذا عــن نيوتـن؟....

جلسـتا في غُرفـة المعيشــة، كاري ومامـا، تسـتمعان إلى تينيـسي إيـرني












 لـه. بالطبـع انجلـت العاصفـة عـلى الفـور.

رحمة أبينا تُشعُ ساطِعةً
ــاري

# من فناره دائًا أبَئّا، 

## لكنه مِنحنا مَهمَّة الحفاظ

على الأضواء بامتداد الشاطئ...
كل ترنيمات السيد ب. ب. بليس بها نكهة بحرية.


 بالطبـع كان يـشرد.


 المســيح المصلــوب، وأسـفله مامـا.

كانـت المدرسـة قــد اتَّصَلَـت بمامـا في المغســلة وعـادت إلى البيـت عنـد الظهـر. راقبتهـا كاري وهـي تقطـع الممـشى، وارتجـف جوفهـا.







 كانـت المنشـورات برتقاليــة اللـون في العـادة، ومطبوعــة بحـروف مُلطَّخـة.

عرفـت كاري عـلى نحـوٍ مُبهَمْ أن مامـا وبابـا رالــف كانـا مِعمدانِيَــْنِ



 جماعـة المصَلِّـين. وكانـت القدَّاسـات تسـتمر مـن سـاعتين إلى ثـلاث.


 القصـيرة التـي تبــدو
(خـوف. هـل كان مـن الممكـن بالفعـل أن يكــون مــا في عينَـيْ مامـا

أطول بكثيرِ عند تذكُرها في وقت لاحق.
أغلقت ماما الباب وراءها. وقالت بصوت خفيض:
ـ أنتِ امرأة...
أحسَّت كاري بوجهها يلتوي ويتجعًّد، ول تتمكن من تجنُّب الصراخ: - كــاذا لم تخبرينـي؟ آه يـا مامـا! كنـتُ مرعوبـةً جــدًا! وكل البنـات سـخرن منـي وألقــنـن أشــياء و...


 بصـوت عـال.

قالت ماما:

- وخلق الرَّبُ حوَّاء من ضلع آدم...

كانــت عيناهـا كبيرتــين جـــًا في النظـارة التـي بـلا إطـار؛ بَدَتَـا أشـبه ببيضتَـْنْ مســلوقتين. ركلــت كاري بجانــب قدمهـا وصرخــت كاري.



ماما...
كانــت النهنهـات أقـوى مــن أن تســمح بالمزيــد. لقـــد خرَجَـــنـت





-

- لا يا ماما، من فضلك ساعديني...

تأرجَحَت القدم. صرخت كاري.
تابِعَت ماما:
وكانـت حـوَّاءُ ضعيفـةً وأطلقـت الغُـراب عــلى العـاطه وكان الغـراب

 الجنـة وجـاءا إلى العـالم ووجــدت حــواء أن بطنهـا صــارت كبــيرة وبها طفـل.
تأرجحــت القــدم وضربــت مؤذِـــرَة كاري. احتـــكَ أنفهــا بالأرضيــة




وإلى اليمـين كان أسـوأ مـكان عـلى الإطـلاق، بيـت الرعـب، الكهـف الـذي




 بقابيـل بالعَـرَقَ والــدم.







مـن البغـاء والوبـاء.
صرخت كاري:

- ماما! ماما، من فضلك اسمعي! م تكن غلطتي! -هبطـت مامـا بيدهــا عـلى قفـا كاري، ووراءهـا كل العضــلات الثقيلــة


 قالت ماما بهدوء وعناد:

> - هيا نصلًّي.

أحنــت كاري رأسـها وهـي تبـكي وتشـهق. تــلَّى خَيـطٌُ مـن المخـاط متأرجِحَـا مـن أنفهـا ومســحته
(لو حصلتُ على نِكلَةٍ مقابل كل مرة جعَلَتني أبكي فيها هنا) بظهر يدها.
تكلَّمَت ماما بطريقة خَطابيَّةٍ مُفخَّمة، ورأسها مُلقى إلى الوراء: - يـا مـولاي، سـاعِد هــنـه المـرأة الخاطئـة إلى جـواري هنـا كي تـرى

 ربــا كانـت تسـتمع إلى موسـيقى الـروك آن رول في الراديـو. ربــــا
 هـي يــك العطـوف المنتقمــة تـــوم بعملهـا و...

حاوَلَـت أن تقـاوم وتقـف وأجبرتها يــد مامـا، القويـة وعديـــة الشـفقة كقيـدٍ مـن حديـد، عـلى العـودة راكعـة.
-
 العذابـات الملتهبـة للحفـرة الأبديـة. آمـين.

أدارت عينيها اللامعتين المكبَّتَّيْن نحو ابنتها.


- اذهبي إلى خزانتك الآن.
t.me/t_pdf

أحسَّت بأنفاسها تختنق من الرعب.
اذهبي إلى خزانتك. صلًّي في صمت. اطلبي العفو عن خطيئتك.

- م أرتكــب خطيئـةً يــا مامــا. أنــتِ مَـن أخطـأت. م تخبرينـي وضحكـن جميعًا.
 بسرعـة ودون صَـوتٍ مثـل بـرق الصيـف. بــدأت مامـا تدفـع كاري بالقـوة نحـو وهـج الخزانـة الأزرق.
- صلًّي لله وربما تنمحي خطاياكِ.
- ماما، اتركيني.
- 
- 

توقَفَت ماما.




سبحت عينا ماما المكبَّرَّان أمامها.
قالت هامسة:

- أنتِ يا نَسلَ الشيطان، طاذا حَلَّت عليَّ كل هذه اللعنة؟

 قــد ضاقـت إلى هــنذه النقطـة البائســة الكهزومـة مــن التمـرُّد. جحظـت عيناهــا في جنـون، وانفتـح فمهـا المملـوء بالبصـاق عـلى اتسـاعه.

صرخت:

- عاهِرَة!

فَحَّت ماما كِقطًّةٍ محترقة وصاحت:

- خطيئة! أيَتَها الخطيئة!

وبــأت تـضرب ظهـر كاري وعنقهـا ورأسـها. كانـت كاري تُدفَعَع، مثـل البَخَـرة، إلى داخـل الوهـج الأزرق القريـب للخزانـة. صرخــت كاري:

- مومس!
(هـا هـا هـي تخـرج صريحـةً، وإلا كيـف تعتقديـن أنها جـاءت بــكِ.
آه! يــا إلهـي. آه! يــا رحيـم)

دُفِعَـت بهــذه الحركــة الدائريــة إلى داخــل الخزانــة برأسـها أؤَّاً، واصطدمـت بالحائـطـ المواجـهـ وسَـَقَطَت عــلى الأرض شــبـه غائبـة عــن الوعـي. انصفــق البــاب ودار الففتــاح. صارت وحيدةً مع إله ماما الغاضب.




 آوى.

لن تنهار هذه المرة.


 ابـن آوى الـذي لديـه، وعرفـت عينـاه القرمزيتـان كل أسرار الـدم النسـائي. بعــد ســاعة مـن بــدء كاري في النـداء، ســمحت لهـا مامــا بالخـروج. هرولـت كاري بجنـون نحــو الحـمَّام.

فقـط الآن، بعـد ثـلاث سـاعات مـن هــنا، وهـي جالسـة بـرأس مُنحَنٍ
 واعتقـدت أنهـا تعــرف السـبب وراءه.

كانـت هنـاك مـرَّات أخـرى أبقتهـا فيهـا مامـا داخــل الخزانــة لوقـتٍ قـد يصـل إلى اليـوم طـولًا دون انقطـاع -عندمـا سرقـت ذلـك الخا الخاتـم البالغ ثنــه تسـعة وأربعـون سـنتا مـن محـل (شـوبر فايــف آنــد تِـنن)، وامــرة





أن انهـارت تقريبــا.
هـا هـو الفسـتان قــد انتهـى. رفعــت قدميهـا عـن الدوَّاسـة ورفعتهـا
لتنظـر إليهـا. كانـت دواسـة طويلـة. وقبيحـة. كانـت تكرههـا.
كانت تعرف ماذا سمحت لها ماما بالخروج.
-

طل ترفع ماما عينيها عن شرشفها.
طـوت الفســتان عــلى ذراعهـا. رَنَــت إلى ماكينــة الخياطــة. وفجــــة أة

 انتفضـت رأس مامـا مرتفعـة، واتَّسَعَت عيناهـا. والمصفوفـة المشـتبكة
 والمسـتوية، سـقَطَت فجـأةً مُتَبعــرِّة.

قالت كاري بصوتٍ خفيض: - فقط كنتُ أسلك الخيط... - اذهبي إلى الفراش...

قالتها ماما باقتضاب، وقد عاد الخوف في عينيها.
-
(كانت خائفة من أن أطيح بباب الخزانة مقََلِعَةً إِيَّاه من مفصًلاته)
يا ماما.
(وأعتقد أني أستطيع أعتقد أني أستطيع نعم أعتقد أني أستطيع)
---

من "وانفجر الظل..." (ص 58)

 والثانويـة. كان والداهــا ميسـوري الحـال؛ حيـثـ امتلـكا ملهًى ليليُـــا ناجحًا
 مارجريـتا چــون بريجهام، في حـادث إطـلاق نـار داخـل حانـة في صيـف عــام 1959.


 تخـرج مارجريـت مــن البيـت- كانـت تعتقــد ان أمها، جوديــت، وهارولـــد


بريجهـام أن ابنتهـا سـتظلُ عانِسًا بقيَّـة حياتهـا. أو بالعبــارات اللاذعـة

 "يسـوع المــلًّي الصغــير".
رفضـت مارجريــت أن تغـادر البيـت حتـى عـام 1960، عندمـا التقـت


 بالـزواج في 23 مـارس 1962. وفي 3 أبريـل 1962 دخلـت مارجريـت وايــت لوقـت قصــيرة مستشـفى أطبـاء ويســوڤر. قـال هارولـد أليسـون: "لا، م تكـن لتخبرنـا بالكشـكلة. المـرة الوحيـدة





 بالنُــُزل ويقطــع رؤوس الأشرار. غادرنـا".



 في رســالة طويلــة وهيســتيرية بعـض الــشيء إلى أمهـا بتاريــخ 19 أغسـطس 1962، قالـت مارجريـت إنها ورالـف كانـا يعيشـان بـلا خطيئـة، بــدون "لعنــة الجِـماع". وحتًّـت هارولــد وجوديــث عــــلى أن يُغلِّعَا "دار

الـشر" الخاصَّة بهـها ويفعـلا مثلهـا. قـرب نهايـة رسـالتها تعلـن مارجريـت

 لـن نعــرف أو نُــوِّث [كـــا] جَسَــَّ أحدنـا الآخـر. لــو أن هنــاك مشـكـلة، فلَكَـُن مـع اللـهـ".
بالطبع يُنبِيُنا التقويم أنها حملت بكاري في وقتٍ لاحق من نفس العام...

ارتـدت الفتيـات ثيابهـن في هــدوء اسـتعدادًا لحصَّـة الألعـاب، الحصـة




 استمرَّت الفتيات في ارتداء ثيابهن مُتجهِّمات، دون النظر إليها. قالت الآنسة ديسياردن بهدوء: - ألسـتُنَّ المجموعـة المسـتعدَّة للتخـرُّج؟ متـى ذلــك؟ بعــد شــهـر؟ وسـيكون حفـل الربيع الراقـص قبـل ذلـك حتى. أغلبكـن لديهـنَّ

 بإمكانــك الانتقـاء. مـن الشـاب المحظـوظ؟

بيلي نولان.
قالتها كريس هارجنسن في تجهُم. طيب، أليس هو بالشاب المحظوظ؟

قالتها ديسياردن على سبيل الملاحظة، وتابِعَت: - مـاذا سـتقدِّمين لـه كهديـة للحفــل يــا كريـس؟ فوطـة كوتيكـس داميــة؟ أو مــاذا عــن بعـض ورق المرحــاض المســتخدَم؟ أرى أن هــذه الأشـياء تبـدو وكأنها غنيمتـك هــذه الأيـام.

احمرَّ وجه كريس وقالت:
سأنصرف. ليس عليٌ أن أستمع إلى هذا.

 مبـاشر في منتصـف شَعـر عانَتِها- وردُ فِعلها الغاضـبـ المثـير للغَتَّيان. والآن، بينــما كانــت كريـس تحــاول المــرور بجوارهــا في خروجهـا

 بشـعور مـن عــدم التصديـق المصـدوم. ثـم امتـلأ وجههـا بنــوعٍ مـا مـن الغضــب المجنــون. وصرخـت:
 يحـدث ذلـك أيتها العاهـرة!
جفلـت الفتيـات الأخريـات وحبسـن أنفاسـهن وحدَّقـن في الأرض. كان
 ثيبـودو كانتـا تَســكان بيـدَيْ إحداهــما الأخـرى.

قالت ديسياردن:

- لا يهمنـي بالفعـل يــا هارجنسـن، لـو أنـك -أو أيـًا مـن فتياتـكـ

 يـوم الجمعــة. شيء خــرائي فعـلًا.

كانــت كريـس هارجنســن تبتســم ســاخِرةً ناظــرة إلى الأرض. وبقيـة

 نظرهـا إلى مـكان آخــر. مل تســمع واحـدةٌ منهــن أبـــًا مـن قَبَـلُ مُعلًّمـة تصـفـ أي شيء بأنـه خَرائيّ.


 طيـب، كلُّكـنَّ قبيحـات. رأيــت ذلـك صبيحـــة الجمعــة.

كانت كريس هارجنسن تُتمتِم بشيء عن كون والدها محاميًا.
صرخت ديسيادرن في وجهها:

تراجعـت كريـس فجـأة لدرجـة أن رأسـها ارتطمـت بالخِزانـات خلفها.
بـدأت تنـوح وتدعـك رأسـها.
قالت ديسياردن بهدوء:
 أن تعـرفي إن كنـت أقـول الحقيقـَّ؟
كريـس -التـي أيقَنَـت عـلى مـا يبـدو أنها تتعامـل مـع امـرأة مجنونـةـ
ط تنطـق بكلمـة.
وضعت ديسياردن يديها على فخذيها وقالت:
 لقـول ذلـكـ كانــت فكـرتي فَصلكـنَّ ثلاثــة أيـام ورفـض تناراكــر حفلكـن الراقـص.

تبادَلَــت العديــد مــن الفتيـات النظـر وتمتمـن بكلـماتٍ مــا وعــلى وجوههــن التعاســة.

تابعت ديسياردن:

- كان هـذا ليصيبكـن في الصميـم. للأسـف، الجنـاح الإداري في إيويـن

 سـبعة أيـام مـن الاحتجـاز. تنهُّدات ارتياح فورية.
- لكن... سيكون الاحتجاز مسؤوليَّتي. في صالة ألعابي. وسأهلككنَّ. - لن آتي. قالتها كريس وهي تزمُ شفتيها.
- الأمـر إليـك يـا كريـس. الأمـر يعـود إليكـن جميعًا. لكـن عقوبـة
 حفلكـنَّ الراقـص. هـل اتَّضَحـت الصـورة لكـن؟ مَ تَقُل واحدةٌ منهنَّ شينًا. - تَامَ غَيِّرَ ثيابَكنَّ. وفَكْرَنَ فيما قَلته. وانصرفت.
سـاد صمـتٌ تـامٌّ للحظـة طويلـة ومكروبـة. ثـم قالـت كريـس في زعقــة مدوِّية وهيســتِية:

لا يمكها أن تفلت بهذا!
فتحـت بـاب خزانــة بشـكل عشـوائي، وأخرجـت زوجِّـا مـن الأحذيــة الرياضيـة وألقـت بـه عـبر الغرفـة.

- ســأنال منهـا! اللعنـة عـلى هـذا! اللعنـة عـلى هـذا! سـترون إن ط
 -
قالتها سو، وصدمها أن تسمع في صوتها جمودًا بالِغًا مَيِتًا.
- 

 لتتناول سـروالها الرياضي القصيـير الأخضـر الباهت على الموضـة.
-
وكانت على حقٍّ.
--

من "وانفجر الظل..." (ص 61-60)


 حـوادث تحريـك ذهنـيٍ في طفولــة الفتـاة. ولـو أنـه تشــبيهُ قــاسٍ، إلَّا أن هــذا يشــبه إنفـاق ســنوات في البحـث عــن حــوادث الاســـمناء الأولى في طفولـة مُغتَصِـبـ.

حادثـة الحجـارة المذهلـة تعمــل كدليـلٍ كاذب مـن نـوعٍ مـا في هــذا





عـلى حَـدٍ علمـي، لا توجـد أي حالات أخـرى مُسـجَّلة للتحريـك الذهني
 الأقـل تقاريـر إشـاعات بالعـشرات عــن وقائـع أخـرى أصغـر.









 كبـيرا مـن التوثيـق الآخـر، وأعتقـد أن نقطـة الشــهادة المألوفـة مُغطَّـاة. في حالـة كاري وايــت، الشـاهدة الوحيـدة عـــلى أي افتتاحيـة مُحتَملَـة للأحـداث الأخــيرة صاحبـة الــذروة كانــت هـي مارجريــت وايــت، وهـي -بالطبـع- ميتـة....

كان هـنري جرايـل، ناظـر مدرسـة إيويـن الثانويـة، يتوقَّع قدومــه طوال

 الجبـارة. نعم يا آنسة فيش؟

تحــَّث بطريقـة رسـمية في جهـاز الاتصـال الداخـلي، رغـم أنـه فَـَــن
 وجهه مـن الصـور في الجريـدة المحليـة.
-
أدخليـه مـن فضلـك. عليـكِ اللعنــة يــا فيـش، أكان يجـب عليـك أن
تبديـن بـكل هــذا الانبهار؟
كان جرايـل لديـه عـادة مـن المتعـذَّر كَبتُها في لَيٍَ مشـابك الـورقَ وتَزيق

 المشـابك شـديدة التحمُّل في منتصـف مكتبـه.

كان هارجنســن رجُــلًا طويــلًا مُثـــرًا للإعجــاب لديــه طريقـــة واثِقَــة بالنفـس في التحـرُك وذلـك الــوع مـن الملامـح الواثقـة المتقلِّبـة التـي تنبئ

بأنـه رجُــلٌ مُتفـوِّق في لعبـة التفاعــل الاجتماعـي الاســتباقي.
كان يرتـدي بدلـة بنيــة مـن محــلًات سـافيل رو ذات زخـارف لامعـة




 حليفًا أساســيًّا لــكل هــذا- قويــة ودافئــة وطويلـة. - سيد جرايل. أرَدتُ أن أقابلك منذ فترة. - يسعدني دائًا أن أقابل الآباء المهتمِّين... قالها جرايل بابتسامةٍ جافَّة.

- لهذا ننظم لقاء بعنوان "بيت الآباء المفتوح" كُلَّ أكتوبر.
- أتصـوَر أنـك رجـل مشـغول، وأنـا لا بُـَدَ أن أكـون في المحكمـة بعــد خمـس وأربعـين دقيقـة مـن الآن. هــل ندخـل في الموضـوع؟ -

غاصت أصابع جرايل داخل علبة المشابك وبدأت تلوي المشبك الأول.


 أن تـدرك أن خـرق القواعـد ليـس مُمكِنًا وإلًا.... أشاح هارجنسن بيده نافِدَ الصبر.


 أنهـا تعرَّضَـت لاعتـداء لفظـي. أعتقـد أن الكلمـة التـي اسـتخـنـدمتها


تنهَّد جرايل في داخله وقال:

- لقد تمَّ توجيه اللوم للآنسة ديسياردن.

بردت ابتسامة جون هارجنسن هِقدار ثلاثين درجة.

- أخـشى أن اللـوم لـن يكـون كافيًا. أعتقـد أن هــنـا كان العـا العـام الأول

- نعم. وقد وجدناها مُرضِيَة على نحوٍ بارز.
 دفـع الطالبـات للاصطـدام بالخزانـات والقُـــرة عـــلى إلقـاء الشـــائم كالبَّاَارة؟

بادله جرايل الضربة:










> هـلـ أنـــتَ عــلى معرفـة بهـا؟




 بدأ جرايل يلوي مشبكَ وَرقٍ آخر.




(التَقِطْها يا فيدو... كلبُّ مطيع! ها هي عَظْمَة لطيفة)
وتابع هارجنسن:

- مـا أريــده هـو كالتـالي: أؤَلاً، تذاكـر الحفـل الراقـص لابنتـي. حفـل


 مـن قـرار فصلهـا وتعويـضٍ كبــير عـن الأضرار في جيبـي. لكنـي لا أريــد أن أكــون مُحِبًا للانتقــام.
إذًا فالمحكمة هي البديل إذا مل أوافق على مطالبك؟ - أفهـم أنـه سيسـبق ذلـك جلسـة اسـتماع في المدرسـة، لكـن هــنـا إجـراء رسـمي فقـط. لكـن نعـم، سـتكون المحكمـة هـي النتيجـة

النهائيـة. وهـو شيء مُـِرٌ لكــمر.
مشبك ورق آخر.

- بسبب الاعتداء البدني واللفظي، هل هذا صحيح؟ -


 غضًَنــت تقطيبـة خفيفـة ملامـح هارجنسـنن، كــما لـو أن أحـدًا فــد تحــدّث في حُجــرَة نائيـة.
 أتكلتــم عـن أفعـال تاليـةـة...

لا تبـالِ. لا تبـالِ بــا كنــت تتحــَّث عنـه. هــذه الفتـاة، كارييتـا



 لا أنـوي أن أجلـس هنــا وأسـتمع إلى سلسـلة مـن أنصـاف الحقائـق
 ابنتـي جيِّـًا بــا يكفـي لأن...

هنا.
مـَّ جرايـل يـده داخـل السَّلَّة المعدنيـة بجـوار الـورق النَّنَّاف وألقـى بحزمـة مـن البطاقـات الورديـة عـبر المكتـب.



 كبـيرٍ لشـخص مـا.

ـ
قاطعه جرايل:

- إيويـن، أربـع ســنوات. التَّخـرُج مُقــرَّرٌ لـهـ يونيـو 1972؛ الشــهر






العجـلات الاحتياطيـة. أفهـم أن عصابـة كريـس تُسـمِيهم مورتيمـر





 عـن ابنتــك يــا ســيد هارجنســن. هــل تفهـم مـن هــنـا أي شيء؟

قالها هارجنسن وهو ينهض. كانت حُمرَةٌ خفيفة قد خضَّبَت ملامحه. أفهــم مــن ذلـكـ أني ســأراك في المحكمـة. وعندمـا أنتهـي منــك، ســتكون محظوظـًا لــو حصلــت عـــلى وظيفــة بيـع موســوعات متنقِـلًا مـن بــاب لبــاب.

نهـض جرايــل أيضًا، غاضِبِـا، وواجـه الرَّجُـلان أحدهــها الآخـر عـبر
المكتـبـ. وقـال جرايــل:
فلتكن المحكمة إذًا.
لاحـظ رفَّةَ دَهشَـَة خفيفـة عــلى وجـهـ هارجنسـنـ، فشـبك أصابعـه،

 المؤخــرة الحريريـة ذاك.

- مـن الواضــح أنــك م تـــدرك جميـع الآثــار المترتِبـة عـــلى أهليــة

 ترفـع فيهـا دعـوى تعويـض عــن الأضرار بسـبـب الاعتـداء البــنـني

واللفظـي، سـنزفع دعـوى مقابلـة ضــدً ابنتـك عــلى نفـس هــذه
الأرضيـة مــن أجــل كاري وايـت.
تدلَّى فم هارجنسن مفتوحًا، ثم انغلق.

- لا يِكنك أن تُفلِتَ بحيلَةٍ رخيصة مثل هذه، أيها...
ابتسم جرايل ابتسامة كالِحَة وتابع:

 مــدى أبعــد، فهـذا مـن حَقُــك.

 يمكـن أن يحسَّه لـو صفـق البـاب بقــوة.

تنفَّس جرايـل الصعـداء. مل يكـن مـن الصعـب تَبـُنُّ مـن أيـن جـاءت كريـس هارجنسـن بعنادهـا الحـرون.

دخل مورتون بعد دقيقة قائِلًا:
-

- سنعرف مع الوقت يا مورتي.

نظر جرايل ماطًا شفتيه إلى كومة مشابك الورق الملتوية. - على أي حال استحقَّ سَبعَهَ مشابك. هذا رقم قِياسي نوعًا ما.
-

- لا أعرف. اهتزَّ عندما قلتُ إننا سنرفع دعوى مقابلة.

ـ ـ أراهن أنه اهتزَّ.

كـاري | 85

ألقى مورتون نظرة على الهاتف فوق مكتب جرايل.

- حان الوقت لنورٍط المدير في هذا الكيس من القمامة، أليس كذلك؟

قالها جرايل وهو يلتقط سماعة الهاتف. - الحمد لله لأن تأمين بطالتي مدفوع. - وأنا كذلك...

قالها مورتون بإخلاص.

من "وانفجر الظل..." (ملحق III):

ســلَّمَت كارييتـا وايــت القصيـدة القصــيرة التاليـة كتكليـفٍ في مـادة






يراقبني يسوع من الجدار<br>لكنَّ وَجهَه بارِدٌ كالحَجَر

وإذا كان يُعبُني
كما تخبرني هي
هاذا أشعر بأني وحيدة تمامًا هكذا؟
 بعـدَدٍ كبـير جــًا مــن الأشــكال الصليبيَّة التـي تبــدو وكأنهـا ترقـص...
---






 يصعقـه بالكهربـاء.



 ومجموعــة واسـعـة مــن السـجائر الغامضـة مئـل مـرادز وكينـج ســـنـو ومارڤــل ســتريتس.
كان متجـر المشروبـات الغازيـة عبـارة عــن لـوح مــن الرخـام الأصـلي،



 ومنطفئـة في آخـر الــكان بجـوار رفًا الكُتــب القـــرة.

عندمـا دخلـت سـو رأت كريـس هارجنسـن عـلى الفـور. كانـت تجلـس




 الشـيفروليه بهديرهــا الرجـراج.

صاحت كريس: - سو! تعالي!




 قالت لهربرت: -

كان لـدى هربـرت روتبـير أصـلي يُصَـبُ مـن البرميـل، وكان يُقدِّمـهـ في






 رغـوةً عنــد صَبَـهُ (المترجــم)
-
قــال هــوبي وهـو يكشـط الرغــوة مـن ســطح مـشروب ســو بســِين
مائــدة ويـــلأ القــدح إلى آخـره:



يعنيـه هـذا، ألســتُ عـلى حـقٍٍ؟

لا أظن.
لا. يُحــرُم يسـوع المسـيح أن تعرفــوا ذلــك أصــلًا. إلامَ يسـتطـيع

 الهـكان إلى موقـفـ انتظــار ســيارات. هــذا كأس بعـشرة ســنتات.
دفعت قطعة بعشرة سنتات عبر لوح الرخام.

- خمسون مليون ڤولت عبر الصمامات العجوز...

قالها هوبي بصوتٍ كئيب، وأطرق مُحدِّقًا في النتوء الصغير في جيب صدره. مضــت سـو وانزلقــت بحِـرصٍ داخــل الجانــب الخــالي مـن مقصـورة

 المتماسِــعَيْن النَّاهِضَـــنـن.
-

- بخير على نحو زريٍ.... قالتها كريس بلا مبالاة زائدة بعض الشيء.
- هـل سـمعتِ آخـر الأخبـار؟ أنـا خـارج حفـل التخـرُّج. ومـع ذلـك أراهـن عـلى أن جرايـل الحقــير ذاك ســيفقد وظيفتـه.

كانــت سـو قــد ســمعت آخــر الأخبـار. مثلهـا مـــل جميـع مَـن في
مدرســة إيويــن.

تابعت كريس:
-
ثم التفتت ونادت من فوق كتفها: - بيلي! تعال هنا وقُلْ أهلًا لسو.
 الجلـدي، وتدلَــتـت أصابعـه بــتراخٍ فـوق الخـاصرة البـارزة لبنطلونــهـ الجْينـز
 وقاوَمَـت الرغبــة في وضــع يديهـا عــلى وجههـا والقهقهـة بجنـــون.

قال بيلي:

- هاي سو...

وانزلـق إلى جـوار كريـس وبــأ عــلى الفـور في تدليـك كتفهـا. كان وجهه
 قالت كريس:

- أعتقـد أننـا سـندمٍر الحفـل عـلى أي حــال عـلى سـبيل الاحتجـاج

- هل هذا صحيح؟

كانت سو مفزوعةً على نحو واضح.
ردَّت كريس، صارِفةً النَّظَر عن ذلك:

التـوى وجهها فجـأةً في تعبـير عـن غضـب مستشـــيط، حــاد ومدهـش أشـبه بقُمـع الإعصـار.

- كاري وايــت اللعينــة تلــك! أتَنــى أن تأخـــذ أورادهــا المقدَّســة اللعينــة وتحشـو بهـا مؤخًّرتهـا مبـاشرة!

قالت سو:

- ستتجاوزين هذا...




شعرت سو بوجهها يشتعل سخونة.

 مُقرِفًا. انتهـى الـكلام.

- خــراء. تلــك اللعينـة كاري تــدور قائِلـةً إن الجميـع إلَّاهـا وأمهـا
 عنهـا؟ كان ينبغـي أن نأخـذ هــذه الخِـرَق ونحشـو بهـا حلقـا ألـها. - طبعًا. نعم. أراك قريبًا يا كريس.

واندفعت خارجة من المقصورة.
كانـت كريـس هـي مَـن احمـرَّت هــنه المـرة؛ اندفـع الــدم إلى وجههـا في
 - لـن تكــوني جــان دارك هنـا! يبــدو أني أتذكــر أنــك كنـت ترمــنـن الأشــياء مـع بقيتنـا.
 وأتحـوَّل إلى ذهـبـ










 مقابـلـلـ أي شيء.
ط يظهر تومي في أي مكان.







حفــل الربيـع الراقـص. الفســتان الأزرق. طــوق الزهــور محفــوظ
 ووشــاح خـصر عريـض، وبنطــال أسـود، وحــناء أسـود. الآبـاء يلتقطــــون

 الهفهـاف يغطـيـي عــوارض صالــة الألعــاب الرياضيـــة الصلبــة


 المسـتقبليُيْن مناطــق كلــين كورنـر. أخيرا جاءت الدموع وبدأت تسيل.

## ---

من "وانفجر الظل..." (ص 60):

المقتطـف التـالي مـن رسـالة إلى دونَّا كيلــوج كتبتهـا كريسـتـين

 كريـس هارجنسـن القليـلات المقرَّبـات وكاتَـة سِرِّهـا. الرسـالة عليهـا ختـم البريـد بتاريــخ 17 مايــو 1979:
"هكـذا أنـا مطـرودة مـن الحفـل الراقـص وأبي الجبـان يقـول إنـه لــن


لعينـة...".

كان اليـوم السـابع عـشر. السـابع عـشر مـن مايـو. شَـطَبَت عـلى اليـوم



 مامـا سـتجعلها تعـود إلى المدرسـة غــدًا وسـتضطرُ إلى مواجهتهـن جميعًا. جلســت في المقعـد الهـرَّاز التقليـدي (اشـترته ودفَعَـت ثمنـه مـن حُـرٍ

 بسـاط لا وعيـك واكنـسي كل القـذارة تحتـهـ وا وداعًا.

فتحت عينيها. نظرت إلى فرشاة الشعر على منضدتها.

## التوي

كانـت ترفع فرشـاة الشَّعر. وكانـت ثقيلـةً. بـــا الأمـر أشـبه برفع ثِقَـِلٍ مـن الحديـد بذراعـين ضعيفـين جــدًا. آه. خخـخـ.

 وكأنهـا مُعلًّقـة عـلـى خيـِ



 مـن رُوَاد الفضـاء تحــت قـوَّة التسـارُع الثقيلـة لانطـلاق المركبـة الفضائيـة المـة
 بـدا أنهـا قادمـة مـن الـلا مـكان، وبـدا أنهـا ذاهبـة إلى الـلا مــلا دـكان. أي رســم

كهربـائي للدمـاغ كان سـيُبيِّن موجـات ألفـا مل تَعُـد متموِّجـةً عـلى الإطـلاق، بـل شـوكات هائلـة مُسـنَّنة.

تركـت فرشـاة الشَّعر تهبـط بحـرص. جـيـد. في الليلـة الماضيـة أسـقطتها. لـو فقَــدتِ كل نقاطـكـ، ســتذهبين إلى الزنزانــة.
أغلقـت عينيهـا مـرَّةً أخـرى وتأرجحــت في المقعـد. بــدأت الوظائـف


 -
صوت أمها، منزعجٌ قليلًا، طافٍ في الهواء.
(يصيبها التشوُش مثل الراديو عندما تشغل الخلَّاط في نفس الوقت)

- هل تَلَوتِ صلواتك يا كاري؟
- 

هتفت لترد عليها.
نعم. كانت تتلوها، حقًّا.
نظَرَت إلى سريرها الصغِر.
التوِ.
ثِقَلَ رهيب. ضخم. غير مُحتَمَل.
ارتعش السَّرير وبعد ذلك ارتفع طرفه ربـا ثلاث بوصات.

 نهضـت كاري، ومضـت إلى سريرهـا، وانزلقـتـت بـين المـلاءات البـاردة. آلمتهـا

رأسـها وشـعرت بالــدوار، كــما كانـت تحـسُ دومًا بعــد هــذه الجلســات التدريبيـة. كان قَلبها يـدقُقُ بطريقــة شَرِسَــة مُرعِبَة.
 لهـا مامـا بـأي وسـادة.

> فكَّرَت في العفاريت الصغار والأتباع من الجِنٌ والساحرات (هل أنا ساحرة ماما عاهرة الشيطان)
 تنقلـب، والمحاصيـل تصـاب بالآفـات بينـما يحتشـــنـن في بيوتهـن وعلامـات العرافــة مخربشـة عــلى أبوابهـنـن


 كانــت لتمنحهـن مــأوى.

مـن كتـاب "اســمي سـوزان ســنيل" بقلـم سـوزان ســنيل (نيويـورك:


هنـاك شيء لم يفهمـه أحــْ بشـأن مـا حـدث فـ في تشـامبرلين ليلـة الحفـل



 المتنـاول.

هذا الشيء هو الحقيقة الأكتّر جوهريَّةً: كنًا أطفالًا.



 عشرة...




أقـلَّ مـنـن قدرهـا.











قـد خرجــت لتـزور السـيدة كلايـن في الجهـة المقابلــة مـن الشـارع. وكان والــده في حُجـرَة العمـل بالقبـو يصنـع بيتًا للطـيـور. بَدَت سو غير مرتاحة لكنها مُصمِّمة. -



عبس وجهها.
 الليلـة. لكـن عندمـا يـأتي الأمـر إلى حــدٍ دفـع ثــن مـا يقولـه فمـك

طم يكن شاعِرًا بالإهانة، بل كان يبتسم ابتسامة عريضة. - ـ م أقُل لا، أليس كذلك؟ ليس بعد، على أي حال.

ـ

- انتظري. انتظـري فقـط. دعينـي أتكلـم. تريدينـني أن أطلـب مـن كاري وايــت الذهــاب معــي إلى حفــل الربيـع الراقــص. طيـبـب. فهمـت ذلـك. لكـن هنـاك شـيئين لا أفهمهـمـا.
- 

ومالت إلى الأمام.

- أؤلًا مــا فائــدة ذلــك؟ وثانيتَا، مـا الــنـي يجعلــك تعتقديــن أنهـا سـتقول نعـم لـو طلبـت منهـا ذلــك؟
- لا تقول نعم! باذا...

كلانـا يعلــم أن كاري لا تجــد ســبًِا للاهتــمام كتـــيرًا بالأشــخاص الذيـن يُعجَـب بهـم الجميـعـع

## مع تَعرُضها للضَّغط، بَدَت مُتحدِّيَةً ومُتكبَرِّة في الآن ذاته.

- لقـد رأيـت الطريقـة التـي تنظـر بهـا إليـك. إنهـا مفتونـة. مثـل نصـف البنـات في إيويـن.

دار بحدقتيه في عينيه. وقالت سو بطريقة دفاعية: طِب، أنا فقط أخبرك بأنها لن تكون قادرة على قول لا. - افترضي أني أصدقك، ماذا عن الشيء الآخر؟

- تقصـد مـا فائـدة ذلـك؟ هـاذا... سـيخرجها هــذا مـن صَدَفتها،
 وخبا صوتها.

جزءًا من الأشياء؟ بربِّكَ يا سوزي. أنت لا تُصدِّقِن في هذا الهراء.
لا بـأس، ربِـا لا أصــدق. لكـن ربــا مـا زلـتُ أعتقــد أن لـديَّ شـيئًا
يجـب أن أعـوض عنـه.
غرفة الاستحمام؟

 الابتدائيــة. ط أشــترك في كثــــر منهـا، لكنـي كنــت موجــودة في

بعضها. ولـو كــت في مجموعـات كاري، أراهـن أني كنـتُ سأشـترك




 أمكننـي حتـى أن أواجـه فكـرة الخـروج بنفــي إلى إلى العـالم. كنـت فقـط ســأبحث عـن صخــرة كبـــرة وأختبـئ تحتهـا.

كُنــُنَّ طفــلات. طفــلات لا يعرفـن مـا يفعلـنـن طفـــلات لا يعرفـن حتـى أن ردود أفعالهـن في الحقيقــة تــؤذي الآخريـن فعليُّا ليــا ليـس لديهـن أي، هـه، شـعور بالآخريـن. فاهمـة؟

 غرفــة الاسـتحمام بالطريقـة التــي تُخيِّم بهـا الســماء عــلى الجبـالـ - لكــن نــادرًا مــا يعـرف أي أحــد أن أفعالــه في الحقيقــة تــؤذي



 مِـنًا يثــِر الضحـكـ لكـن أراهـن أن أحــدًا منهـم لا يفهــم كيـف
 وهــم لا يبالـون في الحقيقــة.

- هل تبالين؟

لا أعرف!

- لكـن يجـب أن يحـاول شـخص مــا ويكـون آِسـفًا بطريقـة لهـا فائـدة... بطريقـة تعنـي شـئنًا مـا.
- 
- هل ستفعل؟

خـرج سـؤالها بطريقـة مندهشـة مُسـطَّحَة. م تـكـن قــد فكَـرت في أنـه سـيوافق بالفعـل.

- نعـم. لكنـي أعتقـد أنهـا سـتقول لا. لقد بالغــتِ في تقديـر جاذبيتي

 -
قالتهـا، وبَــدَت العبـارة غريبــة، كــها لــو أنهـا شــكرت مُحقِّقًا عــلى قيامـه بالتعذيـب. أمـا هــو فقـال:
- 

نظرت إليه، مذهولة. كانت المرة الأولى التي يقولها لها.
---
من "اسمي سوزان سنيل" (ص 6):

هنـاك كتــير مـن النـاس -أغلبهـم رجـال- ليسـوا مندهشـــين لأني طلبــت

 مـن رفاقـهـ فيــما يتعلًّق بالإيثـار.

كـاري | 101

قبـل تومـي لأنـهـ كان يُحبُّنـي ولأن ذلـك كان مـا أردتـه. يسـألني الأخ



طلـب منهـا ذلـك يـوم الخميـس، بعـد الغــداء، ووجــد نفسـه متوتِّرًا كطفـل يذهـبـ إلى أول حفـل آيـس كريـم لـه.
جلســت أمامــه بأربعــة صفــوف في قاعــة درس الحصَــة الخامســة، وعندمـا انتهـت شـقَّ طريقـه إليهـا عـبر كتلـة الأجسـاد المتدافعــة. عنــد

 البائسـة.
-
أوهاه؟












1958 في تنُــورة "إيـه لايـنن"(1) غريبـة وبائسـة. كانــت سِــمأَنَتًا ســاقَّها
 الركبـة محاولـة غريبـة وغـير ناجحـة) وجميلتــين.


 ليتسـاءل إن كان هـذا التـصرف يصنـع معروفًا أم يجعـل الأشــياء أسـوأ حالًا. إذا مل يكـن لديـك اتفـاق مـع أحــد للذهـاب إلى الحفـل الراقـص، هـل تريديـن الذهـاب معـي؟





 وبعـد ذلـك الوصـول إلى حافـة التقيُـؤ.

ثم مضى ذلك الشيء.
ماذا؟ ماذا؟





 لربيع 1955. (المتَجـم)

قال مُهتَزًا بعض الشيء:

- حفـل الربيـع الراقـص. إنـه يـوم الجمعــه القــادم وأعـرف أن هــذا إشـعار متأخِّرُ، لكـنـ.. - لا أحب أن أُخدَع...

 طبيعيًّا للغايــة، حتـى أنـه ارتـاب إن كانـت حتـى واعيـة بـهـ.
- هـل تعتقـدون أيهـا النـاس أن بإمكانكـم الاسـتمرار في خداعـي إلى الأبـــ أعـرف مَـن تخـرج معها.
- أنا لا أخرج مع أي أحد لا أريد أن أخرج معه...

قالها بصبر.
أنا أطلب منك لأني أريد أن أطلب منك. في النهايـة، كان يعـرف أن هــنه هــي الحقيقـة. إذا كانــت ســو تــــوم بإيــاءة توبــ، فهي تفعـل ذلــك فقـط كفعـل ثانــوي.
 بفضـول. فـال دايـل أوكـان شــئًا مـا لولـد لا يعرفـهـ تومـي وضحـكـ الاثنـانـان ضحــًا مكتومًا.

$$
\begin{aligned}
& \ddot{0} \underbrace{}_{0} \\
& \text { t.me/t_pdf } \\
& \text { وسارا خارجين إلى البهو. }
\end{aligned}
$$

كانــا في منتصـف الطريـق إلى الجنــاح الرابـع -وفصلـه كان في الناحيـة
 أكتثر هـدوءًا مـن أن يُسـمع:
 ومـرة أخـرى انتابـه الشَّـُكُ ومـع ذلْـك، كان الأمـر قــد بـــدأ.

- افعليـه إذًا. سـيكون الأمـر عــلى مــا يـرام. لكلينـا مَعًا. سـنرى مـا يكـون. ...ل -

قالتهـا، وفي اسـتغراقها المفاجـئ في التأمُــل كان مـن الممكـن أن يظـنَّ الهـرء أنهـا جميلـة.

- سيكون كابوسًا. قالها كما لو أنه م يسمع. هذا هو آخر يوم يبيعونها فيه. - إيه يا تومي؟ أنتَ تسير في الاتجاه الخطأ! صاح به برينت جيليان. توقَفَت وقالت:

ستتأغَّر. - هل تقبلين؟ قالتها مضطربة. فصلك. سيدقُ الجرس. هل تقبلين؟

من "وانفجر الظل..." (ص 76-74):

ربــا لا يوجـد أي جانـب آخــر مـن موضــوع كاري وايـت أُسيء فهمــهـ
 لعبــه تومــاس إيفريـــت روسّ مرافــقـق كاري المنحــوس إلى حفــل ربيــع مدرسـة إيويـن الثانويـة.

في خطـابٍ مُتـرٍٍ باعـتراف الجميـع إلى "النـدوة الوطنيـة حـول الظواهـر






الحقيقـة المخيفـة أنـه رغـم انتهـاء شيء مـا، فـإن شــئًا آخـر يكـون قــد





كان مـن المفـترض أن يقـوم تومـاس بمرافقـة ســوزان ســنـيل، باعترافهـا،





 خاصـةً عـن إسـاءة تجــاه قريـن جـرى نبــذه مـن الجماعـات الموجـوددة.






رحمـة".













 روس بشـكل فوذجـيـيـ










 اسـمها إيڤرليـف. وهـي مُتاحـه في الملحـق
يعطيـه زمـلاء فصلـه الناجـون أيضًا درجـا درجـات عاليـة، وهـــا شا شيء مهـمـ.

 كبـير الأعضـاءَ غـير المحبوبـين في فصـول الكبـار والصغـار. إذا كان هــؤلاء
"المنبـوذون" يتذكَّرون تومـاس كشـخص وَدودٍ طيـب المَعـشَر (كثــــرون أشـاروا إليـه بأنـه "شيء طيـب جـــدًا")، ألا تعـاني فرضيـة البروفيسـور جهيروم

وفقًا لذـلـك؟
 منهـا هنـا وفقًا لقانـون الولايـة- عنــد جمعهـا مـع ذكريـات الـات زمـلاء الفصـل




 شـيئًا نـادرًا: شـابٌّ لديـهـ وعـي اجتماعـيـي

 حظـــرة مدرســة عامَّـة، ينضــم دون تفـكــر إلى حفــل إهـــلاك دجاجـــة
(لستُ خائِةً لست خائفة منها)
 لهـا أن تصنـع الفسـتان الــني في بالهـا، يجـب أن تبـدأ غــــأـا
(لست خائفة يا ماما)

 أيضًا، وارتعبــت مـن حجـم المـكان، والسـيدات الأنيقـات المتجــوِّلات هنــا

وهنـاك بفسـاتينهن الربيعيـة الخفيفـة، متفحِّصـات أثـواب القــماش. كانـت
 محـل تشـامبرلين وولـوورث، حيـث كانـت تشـتري في العـادة قماشـها.




(لست خائفة)
كانـت اللفافـة مُخبَّأةً الآن عـلى رفًا جـافًٍ في القبـو بالأسـفل، وكانـت سـتأتي بها إلى أعـلى. الليلـة.

فتحت عينيها.

## التوي.

ارتفعـت المنضــدة في الهـواء، ارتعشــت للحظــة، ثــم ارتفعــت حتـى
 مـع ثِقَلِهـا. إلى أعـلى. إلى أســفل. إلى أعـلى. إلى أســفل. بالضبـطـط كــما لــو كان مصعــدًا.

هم تشـعر بالتعـب إطلاقًا. حسـنْ، قليـلًا. ليـس كتـــيرَا القــدرة، التــي فقدتهـا تقريبًا منــن أسـبوعين، كانـتـ في كامــل ازدهارهـا. لقــد تطـوَّرَت بسرعـة كانــت... حسنٌ، مُخيفَةً تقريبًا.

والآن، عــلى مـــا يبــدو دون دعــوة -مثــل معرفتهـا بالحيـضـ أتــت

 لفتـاة صغــرِة، لكنهـا حقيقيـة جــًا رغـا رغـم ذلـكـ جا جاعلــة الصـور تتراقـص

عـلى الحوائـط، فاتِحـةً صنابــير الميـاه مـن الناحيـة الأخـرى للحجـرة، ومامـا تطلـب منها (كاري أغلِقي النوافذ ستمطر)
أن تفعـل شـيئًا مـا وفجـأة تنغلــق النوافــن مصطفقــة في البيـت كلـهـ،
 الصمامـات في إطـارات ســيارتها الڤولكسـغاجن، الحجـارة (!!!!!!! لا لا لا لا لا




(مامـا توقَّفـي يــا مامـا لا تفعـلي لا أسـتطيع التنفُّس آه حَلْقَـي يـا مامـا أنـا آسـفة نظـرت يــا مامـا آه لسـاني الـدام في فمـي

الفتاة الصغيرة المسكينة
(تـصرخ: أيتها العاهـرة الصغـيرة آه أعــرف مــا بـك أرى مـا يجـب أن
أفعـل)
الفتـاة الصغـيرة المسـكينة متمـدِّدة نصفهـا في الخزانـة ونصفهـا الآخـر


 الجـزار الطويــل الخـاص ببابـا رالـف

العينـان أقطع عينيـك)

في يدهــا اليمنــى، وجــه مامــا مُلتَـوٍ وعابــس، اللعـاب عــلى ذقنهـا، قَســك كتــاب بابـا رالــف المـــدَّس في يدهــا الأخــرى (لن تنظري إلى ذلك الشَّرً العاري مرَّةً أخرى)



 والضربـات وبعـد ذلـك بــدأ البيـت يلقـي أثاثــه في كل مــكان وان وأسـقطت





تشـــر إلى الفتـاة الصغـــيرة
(إنهـا أنــتِ إنهـا أنـــتِ يــا نســل الشــيطان يــا ســاحرة يــا عفريتـة
الشــيطان إنهـا أنــتِ مَـن يفعـل ذلــك)


 ذكريـات أخـرى. طم تتحــدث مامـا عــن الأمـر. عـــادت ســكـين الجــرار إلى




 الأمـور مختلفــة. ليـس حتـى الآن.

تَدَّدَت على سريرها، ناظِرةً إلى السقف، متعرِّة. - كاري! العشاء! -
(لست خائفة)
يا ماما.
نهضــت ولَّانـت شَـعرها بعصابــة رأس زرقـاء غامقــة. تــم هبطــت إلى
الطابــق الأرضي.


من كتاب "وانفجر الظل..." ص (59):

كــم كانــت "موهبــة كاري البريـة" واضحــة ومـاذا اعتقــدت فيهـا
 لكـن يميـل المـرء إلى الاعتقـــاد بـأن رد فعـل الـــيدة وايــت كان متطرفـا...

- .

كانـت تـشرب شـايها ماركــة "كونسـتانت كومنـت".
- إنها مصنوعة في البيت. - تجعلني أُاب بالبثور يا ماما. - بثورك هي طريقة الرب في جعلك عفيفةً. والآن كُلي فطيرتك. ماما؟ كــاري | 113
- لقد دعاني تومي روس إلى حفل الربيع يوم الجمعة القادم...

 الحفيـف الجـاف لثعبـان.


## حاوَلَت كاري أن تبتلع غصَّةً وفقط (أنا لست خائفة آه أنا خائفة)

تخلَّصَت من جزء منها.

- ... وهـو ولـدُ لطيـف جـدًا. وقـد وعـد أن يِـرَّ ويقابلـك قبـل ذلـك،
و...
- 
- ... يعيدني قبل الحادية عشرة. لقد...
- لا، لا، لا!
- ... قَبِلـُتُ مامـا، مـن فضلــك افهمــي أني يجـب أن أبــدأ في... في


 ألقت السيدة وايت شايها في وجه كاري.


 وفــاح برائحــة تُشــبِه القرفــة.

جلسـت السـيدة وايــت ترتعـش، ووجههـا متجمِـدُ إلاَّا منخاراهـا اللـذان ظَلَّلا يتسـعان. وفجـأة ألقـت برأسـها إلى الخلـف وصرخـت نحـو السـقف:

- يا رب! يا رب! يا رب!

وانغلق فكُّها بوحشية مع كل مقطع.
جلست كاري دون حراك.

نهضـت السـيدة وايـت ودارت حـول الهائـدة. كانــت يداهــا ملتويَتَـيْن


مزيـج مـن العطـف والكراهيـة. قالــت:
-
-




كفِّهـا عــلى وجـه كاري
(آه يا إلهي أنا خائفة جدًا الآن)
أشـبه بذلـك الصـوت العريـض لحـزام جلـدي يُطرقِــع في الهـواء. ظلَّـتـ
 وجهها بيضـاء في البدايـة، ثـم حمـراء بلـون الــدم

قالت السيدة وايت:
-

كانـت عيناهــا مُتَّسِعَتَيْن لكـن فارغتـين مـن التَّعبـير، وكانـت تتنفَّسـس
 هبـط المخلـب عــلى كتـف كاري وانتزعتهـا مـن مقعدهــا. - لقـد رأيتهـا فعـلًا. آه نعـم. لكـن. أبــًا. فعلــتا. إلَّا مـن أجلـه. هـو. أخذ...ني...


يدمِّرهــا.
...

- في السـيارات. آه، أعـرف أيـن يأخذونك في سـيارتهم. حـدود المدينة.

ارتفـع صوتهـا ليصــل إلى الـصراخ. نفــرت الأوتـار في رقبتهـا، والتــوت رأسـها في دورَةٍ باحِثـةً صاعِــدةً إلى أعــلى. - ماما، من الأفضل أن تتوقَّفي.

 طريقهـا نحـو اتجاهــات قديــة في عـام جديـد. تَتمـتا: - الخزانة. اذهبي إلى خزانتك وصلِّي. . -

ارتفعت يدها لتضرب.
! -
توقَفَــت اليـد في الهـواء السـاكن. حدَّقَـت مامـا فيها، وكأنهـا تتأكَّد أنهـا كانـت مـا زالت موجـودةً، وسـليمة.

فجـأة ارتفعـت صينيَّةُ الفطـير من فوق الركيزة على المائدة وارتـت عبر الحُجرَة لترتطم بجوار باب غرفة المعيشة في طرطشة من عصير التوت. سأذهب يا ماما!

ارتفـع فنجـان شـاي مامـا المقلـوب وطـار إلى جــوار رأســها ليتحطـَّمـ
 وصاحــت متوجِعـةً:

يا ابنة الشيطان، يا ابنة الشيطان، يا نَسلَ إبليس...

- انهضي يا ماما.
- الشهوة والفِسقُ، رغبات الجسد...
- انهضي!

مـوت مامـا خذلهـا لكنهـا نهضـتا، ويداهـا مـا زالتـا فــوق رأسـهـا،
 لا أريد أن أتشاجر معك يا ماما...

قالتها كاري، وتكسر صوتها منها تقريبًا وذاب. جاهَدَت كي تتحكَّم فيه. - أنا فقط أريد أن أُترك لأعيش حياتي. أنا... أنا لا أحب حياتكا واهيا
 أسـوأ ألـف مـرَّة مـن الكلمـة البادئــة بحـرف f.

هـَّسَت ماما:

- ســاحرة. يقــول الــرب في كتابـه: "لا تــدع ســاحِرَة تعيـش." قــام أبــوك بعمــل الـرب...

 كونهـا صـلاةً مُعتَمَـدَة مـن كل الكنائس المسـيحية. (المترجـم)
لا أريد الحديث عن هذا...

قالتها كاري. كان يُزعِجها دائًا أن تسمع أمَّها تتحدث عن أبيها. أريدك فقط أن تفهمي أن الأمور ستتغيَّ هنا يا ماما.

والتمعت عيناها قبل أن تتابع:
ومن الأفضل لهم أن يفهموا ذلك أيضًا.
لكن كانت ماما تهمس لنفسها من جديد.
ذهبــت إلى القبـو لتـأتي بقـماش فســتانها، غــير راضيـة، بشـعورٍ مـن خيبـة الأمـل في حلقهـا وخـــَر مُقبِـض لضيـتٍ عاطفـيٍ في جوفهـا. كان القبـو أفضــلَ مـن الخزانــة. صحيـح. أي شيء أفضــل مـن الخزانــة بَصباحهـا الأزرق ورائحــة العَـرَق النَّتِنـة الطاغيـة وخطيئتهـا هـي ذاتهـا أي شيء. كل شيء. وقفـت باللفافـة مضمومـةً إلى صدرهــا وأغلقــت عينيهـا، مُطفِنَـةً الوهج



 تعـي وتعقـل الأسـباب.




 لوقـت طويــل قـد انزلــق مــن فــوق كتفيهـا.

في الطابـق العلـوي، اسـتمرتَت مامـا في الهمـس. م تكــن الصـلاة الربانيـة. كانـت صـلاة طـرد الأرواح الشريـرة مـن سِــفر التثنيـة.

من كتاب "اسمي سوزان سنيل" (ص 23):

مؤخَّرًا صنعـوا حتـى فيلـمًا عـن الموضـوع. شـاهدته في أبريـل امـاضـاضي.


 أكـبر مـن أن يدركـهـ أي أحــد...

صبـاح الاثنــن: كان الناظـر جرايــل وبديلـه بيــت مورتــون يتنــاولان القهـوة في مكتـب جرايــلـ.
-
 نظـرة خائفـة قليـلًا مـن أطرافهـا.

- ولا همســة. وقــد توقَّفَـت كريسـتـين عـن الجعجعـة حـول كيـف سـيلقي بنـا أبوهـا في الشـارع. نفخ جرايل سطح قهوته بوجه حزين. -
- لسـت كذلـك. هــل عرفـت أن كاري وايـت ســتذهب إلى الحفـل الراقـص؟



- 

ابتلع مورتي قهوته من الناحية الخطأ ومضى في نوبة سعال. قال جرايل:

- هكذا شعرت.

وماذا عن فتاته؟ ابنة سنيل الصغيرة؟
 الـكافي بالذنـب تجـاه مـا حــدث لــكاري عندمـا تحدَّثـتُ إليهـا
 لـن تذهـب إلى حفـل تخرُّجهـا دون أي شيء عــلى الإطـلاق.

قالها مورتي بحكمة.


 مَـنـن يقلقنــي.
هل تعتقد أنه سيكون هناك حادث ما ليلة الجمعة؟ لا أعــرف. أعـــرف بالتأكيــد أن كريــس لديهـا أصدقـاء كثـــرون



تلـك النوعيـة التـي يِكــن أن تَتَهِهن إرهـاب السـيدات الحوامـل. لقـد ربطتـه كريـس هارجنسـن حـول إصبعهـا، مـمَّا سـمعته. - هل أنت خائف من أي شيء محدَّد؟ أومأ جرايل بإشارة قلقة.

مُحــَّد؟ لا. لكنـي في اللعبـة منــذ وقـتـت طويـل بِــا يكفـي لمعرفــة أنـه موقـف ســيِّئ. هــل تذكـر مبـاراة ســتادلر في عــام ســتة وسـبعين؟؟






 خلـف كتــاب التربيـة المدنيـة الخــاص بتريڤــور. خــسرت إيويــن المبــاراة






قال جرايل:
لــديَّ ذلـك النـوع مـن الشـعور... مـن الحــدس. أحدهــم ســــأتي


- ربما أنت وسيطُ رُوحانيٌ. قالها مورتي.

من كتاب "وانفجر الظل..." (ص 93-92):










 ذَكَرًا.

في حالـة العائـلات الملكيـة، حيـث كان الـزواج المختلـط شـائعًا، كانــتـا



 المحـارم والـزواج مـن أبنـاء العمومـة المباشريـن.






مـا أنهـا كانـتت مُتنحِّيَةً لديهـا؛ حيـث لم نعـثر عــلى أي معلومـات تشــِر



 صِفَـةً وراثيــة ســائدةً لـدى الســيدة كوكــران.

لـو كان نسـل زواج آل وايــت ذَكَرًا، لكانـت النتيجـة حامِلًا آخـر للصِّفَةَ.









 إناثًا عـلى شـاكلة مـاري تيفوئيـد(1) قــادرات عـلى التدمــير كــما يَشَـأن...
(1) مـاري مالـون الشـهـهرة باسـم مـاري تيفوئيـد (1869-1938) أول المـرأة عُـرف أنهـا ناقِـلُ عديــم

 1900-1915م، مـات منهـم ثلاثـة. (المترجــم)

كانــت سـوزان والطـلاب الأربعـة عـشر الآخـرون لـجنــة تزيــين حفـل

 الموضـوع هـو وقــت الربيـع في ڤينيسـيا (تسـاءلت سـو عمَّـن كان يختــنـار هـذه الموضوعـات السـقيمة. كانـت طالبـة في إيويـن طــوال أروبعـة أر أعـوام،







 قطعـة ضخمــة مُســطَّحة مــن الكانفـاه مقاسـهـا 14 في 20 قدمًانـا، مُرقَـمًا



 عــلى الإطـلاق.

إلى جوارهـا، جلسـت هيلـين شــايرز عــلى مؤخِّرتهـا، وتَطَّــت وأنَّـتـت


كيف أقنعتيني بالتورُّط في هذا الشيء؟ تريدينها أن تكون حفلة لطيفة، أليس كذلك؟

كانـت سـو تُقلِّد الآنسـة جــير، الرئيسـة العانـس (وهـو الوصـف اللائـق بدرجـة كافيـة للآنسـة أم الشـوارب) للجنـة التزيـين.

 عـلى ذـلك، أنـت حتـى لـنـ...

وقطعت كلامها.

- لن أذهب؟

هـزَّت سـوزان كتفيهـا والتقطـت طباشـيرها مــن جديــــ كانــت تحـسُّ
بتشـنُّجٍ رهيـب في أعصـاب يدهــا.
-
وأضافت في خجل:

- تومي ذاهب.

عملتـا في صمـت قليـلًا، ثـم توقفـت هيلـــين مـرة أخـرى. لم يكـن هنــــاك

 - هل يمكنني سؤالك عن هذا يا سو؟ يا إلهي، الجميع يتحدثون. -
توقَفَتَ سو عن التلوين ومطًّت يدها.
 طلبــت مـن تومـي أن يصطحـبـ كاري. وآمــل أن يخرجهـا أنـا هــنـا مـن ذاتهـا قليـلًا... أن يُســطط بعـض الحواجـر. أعتقــد أني مدينـة لهـا بهـذا القـدر.
-

تساءلت هيلين بلا ضغينة. هزَّت سو كتفيها وقالت:
 وضـع مَـن يلقـي الحجـارة عــلى أحـد. لكنــي لا أريـد أن يعتقــد النــاس أني، آه...

- تلعبين دور الشهيد؟ - شيء كهذا. كان هذا هو الجزء الذي فتنها لأقصى حد.

قالتها سو وهِ تسهب. بعد توقُّفٍ قصير تابَعَت: - أظن أن بقية الشباب يعتقدون أني متغطرسة. فكَّرَت هيلين مَلِيًّا ثم قالت:

 ذلـك، هنـاك فصيـل صغــر مُعــارِض.

وضحكت بلطف.

- شِلَّة كريس هارجنسن؟
- وشِلَّة بيلي نولان. يا إلهي، إنه بشع.
- هي لا تحبُّني كثيرَ؟

قالتها سو، بصيغة سؤال. - سوزي، إنها تكره شجاعتك.

أومـأت سـوزان برأسـها، مندهشـة لأن الفكـرة أحزنتهـا وأبهجتهـا في الآن
نفسـهـ. قالت:
-
هزَّت هيلين كتفيها وقالت:
هم تخـرج بـأي أصدقـاء مـن هــنا. لا أعـرف مـا يــدور بداخلنـا، أي
 أنـا نفـسي.

عملتـا في صمـت. في الناحيـة الأخــرى مـن الغرفـة، كان دون باريــت يفـرد امتـداد سُـلَّمٍ معـدني اسـتعدادًا لكسـوة العـوارض الفولاذيـة العلويــة بـورق الكريـبـ.

قالت هيلين:

- انظري! ها هي كريس الآن.
 الصغــير إلى يسـار مدخـل صالــة الألعـاب. كانــت ترتـدي بنطـالًا مخمليًّا


 كريـس بالداخـل حيـث كانــت لجنـة الحفـل قـد أقامـت متجـرا مرا. بالطبـع كانــت تينـا بليـك في هــذه اللجنـة وكلتاهــما صديقتـان مقربتـان بينهـما علاقـة وثيقـة وأسرار مثــل التـي بــين اللصـوص.
 ملطَّخَــة بالرمـاد؟

نعم، اعترفت بينها وبين نفسها. كان جزءٌ منها يريد هذا بالضبط.

- هيلين؟
- 

اتَخذذ وجه هيلِين سَمتًا مُتمنِّعًا أشبه بالقناع.
-
كان الصوت خفيفًا، مفرط البراءة.

قالتها سو بطريقة مستترة.
(أنــت تعرفـين أنـت تعرفـين شــئًا: تتقبَّلـين شــئًا عليـه اللعنـة لــو كنــت
أنــتِ فقـط قـولي لي)
اسـتمرَّتا في التلويـنـ، وم تتحـدث أيٌّ منهــما. كانــت تعــرف أن الأمــر


 ضـوء شــمس الأصيـل، دافـئ كالزيــت وعــنبٌ كالطفولــة، مائـل عـبر نوافــذ صالـة الألعـاب العاليـة اللامعـة.

من كتاب "اسمي سوزان سنيل" (ص 40):





الشـكل عـن طريــق بيـلي نفسـه. كينـي جارسـون، الــذي انقطـع عــن





 كضحايـا بائســـنـ.
لكن ماذا مِكنك أن تقول عن كريس هارجنسن نفسها؟
 التدمـير الكامـل والتـام لـكاري وايـتـ....

## ---

- ليس مفترَضًا بي...

 -

قالت كريس:
-
قهقهت تينا، الطصدومة قلِلًا، بالرغم منها. لكنها أبدت مقاومةً رمزيَّة. ماذا تريدين أن تري على أي حال؟ لا يمكنك الذهاب. - لا يهم...

قالتها كريس. وكما هو الحال دائًا بَدَا أنها تطفح بالمزاح الأسود.

قالتهـا تينـا، ودفعـت ورقــة كبــيرة مغلَّفــة بالبلاســتيك اللَّـِيّن عـبر



قَتمـت كريـس وهـي منغمسـة بالفعـل في الرسـم الهنــدسي التخطيطي للمـكان، حتـى أنهـا لم تســمع البـاب وهـو ينغلـق

 المنصَـة التـي سـيتوَّج عليها الملـك والملكة (أودُّ أن أُتوِّج تلك العاهرة اللعينة كاري أيضًا)
 الجوانـب الثلاثــة للأرضيـة. طـاولات لعـبـ ورق قابلـة للطـي، في الحقيقـة ورية
 هدايــا الحفـل، وبرامـج الحفــل الراقـص، وأوراق اقـتـاع عـلـى الملـك والملكة. مـرّت بظفرهـا المطـلي المقصـوص عــلى شـكـل جــاروف مســتعرضة


 شـفتيها في تجهـهم.
نظرت من فوق كتفها. مُ تَلُح نورما واطسون حتى الآن في المكان.
 المكتـب المنقـر والمحفـور بالحـروف الأولى كالنـدوب. فواتـــر (أغلبهـا لـورق

الكريـب وعلـب (امسـامير)، قائــة بأوليـاء الأمـور الذيـن أعـاروا الحفـل
 سـتار برينـترز التـي طبعـت تذاكـر الحفـل، عينـة مـن أوراق الاقـتراع عـلى الـى الملـك واطلمكـة....

## أوراق اقتراع! خطفتها بسرعة.



 الحـاضرون في الحفـل بالتصويـت عـلى الملـك واللـكــة، لكـن أوراق ترشــيح





 فيـه الرقـص رســميًّا أو تقليديُّــا هكــــا.

لكـن بالنسـبة لكريـس، كان هــذا هــو العـام الوحيـد الــذي يؤخــذ في الحسـبان. حدَّقـت في ورقـة الاقَـتراع بتركيــِزٍ شَرِه. جورج وفريدا. مستحيل. فريدا جيسون يهودية.


 حصــان الجــر العجـوز إيثيـلـ.

فرانــك وچیسـيكا. مسـتحيل تقريبًا. صحيـح أن فرانـك جرايـر صنـع



دون وهيلــين. انسـوا. لا يكــن أن يتـم انتخـاب هيلــين شـايرز كصائـدة
كلاب ضالـَّة.
والــزوج الأخـــير: تومــي وســو. بالطبــع ســو فقــط هـــي التــي تــمَّ

 فمهـا لتحبســه. هرولت تينا عائدة.

- يا يسوع! كريس، أما زِلتِ هنا؟ إنها قادمة!
- لا تقلقي يا عروسة...

 سـنيل، التـي كانـت تُعـذِّب مؤخِّرتها الهزيلـة مــن أجــل تلـك الجداريــة

الغبيـة.
في الصالـة الخارجيـة، نبشـت حقيبتهـا باحِثـةً عــن قطعـة مـن ذوات


من كتاب "وانفجر الظل..." (ص 101-100):
 كانـت خطـة مصنوعـة بحـرص، جـرى التدريـب عليهـا ومراجعتهـا مـرات كتــيرة، أم مجـرَّد شيء حــدث بطريقــة مرتبكـــ؛





 بالعدالــة الشًّعرية، أنـا متأكِّد...

صرخـت السـيارة صاعِـدةً طريق سـتاك إند المتكسر في شـمال تشـامبرلين





 منتصـف الليـل عندمـا ارتطمـت السـيارة بِطـبٌ خَشِـن للغايــة.

 جارسـون: كينـي ولُـو، محشـورين في السـيارة أيضًا. ثـلاث ســــائر ملفوفــة

كان يجـري تبادُلهـا، وتمـرَر في الظـلام كعيـونٍ لامعـة لكـــب ســربيروس(1) دوَّار ت تســاءل هــنري:

- هــل أنـت متأكُد أن هينتـي ليـس في الجـوار؟ ليـس لـديَّ رغبـة في


بشـكل لا يوصف وأطلـق دفـــةً مـن القهقهـات العاليـة.
قال بيلي:
هو ليس في الجوار. جنازة.
حتـى هــذه الكـــمات القليـــة بــدت وكأنهـا تنفلــت عــلى مَضَـضضٍ

كانـت كريـس قـد اكتشـفت هـــا الموضـوع بالصُّدفـة. هينتي العجـوز











 العـام السُـفلي، أو مثـوى الأمـوات، ويتانَـف شَـعـرُ عُنُقـه أو ذيلـه مــن الأفاعـي. (المترجـم)

مَـرِحُ تحــت التمريــن يلتقـطط الكُرَيـات الضئيلـة مــن مؤخُرتـه ويلقـي

 تشــامبرلين.

تساءل ستيف:

- ماذا عن ريد؟
- 



 اسـتخدام الخرطـوش تَامًا مثــل صاحـب عملـهـه. - لن يعود قبل أن يغلقوا المكان. زمجر جاكي تالبوت وهو يقولها. قال بيلي بصرامة: - أتريد الخروج؟

- لا... لا.

 أميـال هـي طريـق العـودة إلى البلـدة.
- إنه مقلب جيًّد يا بيلي.

فتـح كينـي صنـدوق التابلـوه، وأخـرج ماسْـًا معدنيَّا مُزَخرفًا (يخـضً
 العمليــة مُسـلِّية بشــَّة، وأطلـق قهقهتـه العاليـة مـرة أخـرى.

كانــوا الآن يمـرون في سرعـة خاطفـة بلافتـات "ممنـوع التعـدِي" عـلى
 الـتراب الطــازج ثقيلـة ومتخمـة وعذبـة في هــواء مايـو الدافـئـئ

 السـيارة بهـم، كسـفينة معدنيـة صامتــة، نحـو الــدرب الخـاص بهينتـي. عـبر بيـلي المنعطـف دون مشـاكل، وتناقصـت سرعتهـم وهـم يعـبرون

 الحلـم عـلى بِركـة البقـر وبسـتان التفـاح.
 القضبـان. وفي الحظــيرة، خـارت بقــرة بنعومــة، ربـــا أثنــاء نومهـا.


قائــد مغــوار- وخرجــوا.
 التابلـوه. دار بيـلي وهــنري حـول الســيارة وفتحــا صندوقهـا الخلفـي.

قال ستيڤ في مرح خفيض الصوت: سيتغوَّط الوغد في مكانه عندما يعود ويلقي نظرة... - من أجل فريدي...

قالها هنري، وهو يُخِرُِ المطرقَةَ من صندوق السيارة.



كـما هـو كل شيء مـن أجــل كريـس، وكـما كان دائًاًـا منــن اليـوم الـذي
 نفسـها مُتاحـةً لـه. كان يِكــن أن يقتـل مـن أجلهـا، وأكـثر مـن ذلـكـ كان هـنري يؤرجــح المطرقـة ذات التســعة أرطــال مُختَـرِّا إينَّاهــا بِيَـدر



 بلـورات الثلـج.

قال: قَام.
سـاروا هـم الســَّة بسرعـة إلى زريبـة الخنازيـر، وأنفاسـهـم تتسـارع مــنـن


 بصـوت سـقيم:
-
 العريـض الـذي أخـذه مـن صنـدوق التابلـوه. - لا تقلق.

قالها، ومسَّ بطرف إبهامه حافَّة النَّصل الطسنونة. قال بيلي مُذكًِا: -

كان كينـي يدنـدن ويبتسـم ابتسـامة عريضـة وهـو يُطعِـم الخنزيرتـين بقايـا كيـس مُجعَّـد مـن رقائـق البطاطـس:

ولـن يكـون عليكـم أن تقلقـوا بعـد الآن بشـأن القنبلـة (1).
هرش ذقنيهما الشائكتين، ونخرت الخنزيرتان ومضغتا في رضا.

- ها هي الضربة قادمة...

قالها بيلي وومضت المطرقة هابِطةً.




قهقه كيني:
-
قال بيلي:

- أْنْجِزْ الأمر بسرعة يا لو...
 القمـر -رَنَتـت العينـان اللامعتـان نحـو الهـلال بخـواء شـارد- وذبحهـا.
 متراجعـين مـع صرخـات اشــمئزاز مكتومـة.
 أتوقِّف عـن القلـق وأحـب القنبلـة. (المترجـم)

مـال بيـلي مــن خــلال العـوارض ووضـع أحــد الدلوَيْن تحــت كتلــة



قال: -

قال چاكي منتحبًا: - يا يسوع! بيلي، أليس هذا كا... - الأخرى... كرَّرها بيلي.
هتف كيني مُكشَّرًا عن أسنانه ومُخَشِشًا بكيس رقائق البطاطس الخالي: - هيا هيا تعالي يا خنزيرتي...


 الســاعدين.
أننــاء عودتـه إلى صنـدوق السـيارة حامِـلًا الدلويـن، أقـام عقلـه رابطـة


دم الخنزيرة من أجل خنزيرة.

أودع الدلوَيْنـن المصنوعـــن مــن الصلـب المجلفــن داخــل الثـلـج المجروش،


- هيا نرحل.

جلـس بيـلي خلـف عجلـة القيـادة وأراح مكبـح الطـوارئ. وقـف الفتـــة
 ضيقـة دون صـوت ومضــت مدفوعـةً بجـوار الحظــــــة إلى قِمَّة التـل أمـام
بيـت هينتـي.

وعندمـا بــدأت السـيارة تتدحـرج وحدهـا، هرولـوا إلى جـوار الأبـواب ودخلــوا، لاهثــين ونافخـــنـنـ

اكتسـبـت الســيارة سرعــة كافيـة لأن تنحــرف قليــلًا بينـما كان بيـلي

 التعشـيق بسرعــة. ارتـجُّ المحـرُك ونخــر عائِـدًا إلى الحيـاة.


 حتـى هم تكـن هنـاك شـائعات حـول هـنا. تساءل ستيڤ:

- جنازة مَن تلك التي ذهب إليها هينتي العجوز؟ -
أجابه بيلي. وقال چاكي تالبوت مشدوهًا:
- أمه؟ يا يسوع المسيح! لا بُدَّ أنها أكبر سِنًا من الربا
 واضطـرب مـع بدايــة الصيـفـ.


## الجزء الثاني <br> ليلة الحفل

ارتـدت الفسـتان لأول مـرة صبيحـةَ يـوم 27 مايـو، في غرفتها. كانــت قد


 خجـل ونصفـه إثـارة متحدِّيـة.

 الــني كان مُعتـادًا عــلى القطـن والصــوف فقـطــ





انفتـح البـاب متأرجحًا وراءهــا وأصـدر مِزلاجُـه طَرَقَعـةً خَفيفـةً فقـط، والتفتـت كاري لتنظـر إلى أمٌّهـا.
 يدهــا الســوداء في يــد، وفي الأخــرى كتـاب بابــا رالــف المقــَّس. نظرت إحداهما إلى الأخرى.

دون أن تعـي بذلــك تقريبِـا، أحسَّــت كاري بظهرهــا يســتقيم إلى أن وقفـت منتصبـةً في بقعـة نـور الشـمس الربيعـي المبگِـر الـذي سـقط عـبر

النافـذة. قَتمـت مامـا:

- أحمر! كان يجب أن أعرف أنه سيكون أحمر.

هِ تَقُل كاري شيئًا.

- يمكنني أن أرى وســادَتَيْكِ الوسـختين. وســِيراهما الجميع. سـينظرون إلى جسـدك. يقـول الكتاب...
- إنهها ثدياي يا ماما. كل امرأة لديها مثلهها.
- اخلعي هذا الفستان.
- اخلعيـه يــا كاري. ســنتزل ونحرقـهـه معًا في الموقــد، وبعــد ذلـكـ نُهـلًّي طَلَبَـا للمغفـــرة. ســنقدًّم كفَّـارة.
 في المناسـبات التـي كانـت تعتبرهـا اختبـارات للإيمان.
- سـأتغيَّب عـن العمـل وأبقـى في البيـت وســتتغيَّبين عـن المدرســة وتبقـين في البيـت. سـنصلي. سـنطلب إشــارة. سـنـركع ونطلـب رؤيـة النـار المقدسـة.

رفعـت أمهـا ذراعها وقرصـت وجههـا. تركـت القرصـة علامـة حمـراء.


الدمـاء. انتحبـت وتأرجحـت عــلى كعبيهـا توهُّجَـت عيناهـا بالنشــوة. - توقًّفـي عـن إلحـاق الأذى بنفســك يــا مامـا. لـن يجعلنـي هـــنا أتوقًّف كذلــك

صرخـت مامـا. كـوَّرَت يدهـا اليمنـى وضربـت بقبضتهـا فمهـا، لتدميـهـ. غمســت أصابعهـا في الـدم، ونظـرت إليـه نظـرةً حالِمـةً، ولطَّخــت غـلاف الكتـاب المقـدس ببُقعَـةٍ منـه. ثــم همســتا مغسولٌ بدم الحَمَل. مرَّات كثيرة. مرَّات كثيرة هو وأنا... - اخرجي يا ماما.

تطلَّعَــت إلى كاري، بعينـين متوهِّجَتـنِن. انحفـر عــلى وجههـا تعبـيرٌ مُريع مـن الغضب الـوَرِع. وهمسـت:
 احرقيـه يـا كاري! ألقـي حُمــرَةً الشـيطان تلــك عنــك واحرقيـهـ؛

احرقيـه! احرقيـه! احرقيـه!
انفتح الباب مُنصَفِقًا وحده.

- اخرجي يا ماما.

ابتسمت ماما. ابتسامةً جعلها فمها الدامي تبدو غريبةً شائهةً. وقالت:


(1) إيزابـل هـي زوجـة الملـك آخـاب ملكك إبرانيـل، حسـب الكَـاب المقدُّس نـَّرَت إيزابـل عبادة

بـدأت قدماهــا تنزلقــان عـلى البـلاط وأطرقـت ناظِـرةً إليهـها في حــرة.
لعـلَّ الخشـب قــد اسـتحال جليـدًا. صرخـت:

- أوقفي هذا!

كانـت في الصالـة الآن. أمسـكت بعضـاده دوَ البـاب وتشـبَّتَت بهـا للحظـة،


قالت كاري بثبات:
-

 اليديـن الذهنيتـين اللتـــن دفعـت أمهـا بهـــا.

وشـفتاها ترتعـدان. كانـت مارجريــت وايـت تهـذي قائلـة:
-
قالها بيلاطس
ابتعَـدت أمهـا. وبعـد دقيقـة رأتهـا كاري تســر عــلى الممـشى وتعـبر الشــارع في طريقهـا إلى العمـلـ.







 وأصـدر الحُكـمَ بصَلْبـه. (المتَرجـم)

# قالتها في رقَّه، ووضعت جبهتها على الزجاج. 

من كتاب "وانفجر الظل..." (ص 129):

قبـل الانتقـال إلى تحليـل أكـثر تفصيـلًا لليلـة الحفـل نفسـها، قـد يكــون مـن الأفضـل تلخيـص مـا نعرفـه عـن شـخص كاري وايــت.












 فسـيولوجية (أي حلـول سِـنٍ البـلـوغ).


 تشـبكها في كتـف فسـتانها بنفسـها. مل تكــن هنـاكـ الك مامـا، بالطبـع، لتفعــل

 بطريقـة هسـتيرية. ارتفـع صوتهـا وحَـطَّ في دوائـر مُخيفـة ومُتفگًّكـة.
(آسفة يا ماما لكني لا يِكن أن أكون آسفة)



في البيـت،
(باطل باطل كل شيء باطل)
لكنها اعتقدت أنها في خير حال. كان لا بُدَّ أن تكون، كان...
فتحـت عينيها مـرة أخـرى. سـاعة الوقـواق عـلى الحائطـط ماركـة بـلاك فوريسـت، المشـتراة بالطوابـع الخـضراء، أشـارت إلى السـابعة وعـشر دقائق.
(سيكون هنا خلال عشرين دقيقة)
هل سيأتي؟



 المشـبوكة في كتفهـا الأيـسر. في الغرفـة الأخـرى، تتصاعـد الآن عبـارات: "... في الأرض المقدَّسـة! نعلـم
 وصـوت الأبـواق السـوداء. نتـوب مـن كل قلوبنــا...".

مل تعتقــد كاري أن أحــدًا يِكنـهـ أن يفهـم مــا تكبَّدَتـهـ مـن شـجاعة


 يكـون مـن الأفضـل لـو... (لا... تَوقَّفي عن هذا)
بالطبــع سـيكون مـن الأيـسر البقـاء هنــا مـع مامــا أْمـنـ. كانــت


 وإذا لم يــأتِ، إذا انســحَبَت واستســلمت؟ ســتنتهي المدرسـة الثانويـة

 التليفزيـون في بيــت الســيدة جاريســون عندمــا تدعـــو كاري لزياريارتهـا


 حتـى القــدرة عـلى التفكـــير؟ لا. يا إلهي الرحيم، من فضلك لا. (من فضلك اجعلها نهاية سعيدة)
 مواقـف الســيارات الخاصـة بالنُــُّل، أيهـا المخلِّص....".

السابعة وخمس وعشرون دقيقة.

بـلا هــوادة، ودون تفكـير، بــدأت ترفـع الأشـــياء بذهنهـا وتُنزِلهـا مـن



 أيـام في طريقهـا إلى البيـت مـن المدرسـة، دحرجـت ســيارة مصفوفـة
(آه من فضلك يا إلهي لا تجعله مقلبًا)


 تبتســم في داخلهـا.

خـرج الوقـواق مـن مكمنــه في السـاعة وصــاح مـرة واحــدة. السـابعة والنصـف.

كانـتـ قـد صـارت واعيـةً بعـض الـشيء بالإجهـاد الرهيـب الـنـي بــدا










السابعة واثنتان وثلاثون دقيقة.
(لن يأتي)
|
(لا تفكُري في الأمر فالقَدْر المراقَب لا يغلي سيأتي)
 ســيمرُون في واحــدة مــن ســياراتهم السريعــة المزعجـــة يتضاحكــــــون ويتصايحــون ويصفـرون)

بــأت عـلى نحـوٍ بائس في رفـع ماكينـة الخياطـة إلى أعـلى وإلى أسـفل،

"... واحمِنا أيضًا من البنات المتمرِّدات المشبعات بعناد الشرير....".
صاحت كاري فجأة:

- اخرسي!

ساد صمت مذهول للحظة، ثم بدأت الترنيمة الهاذية من جديد. السابعة وثلاث وثلاثون دقيقة.

لن يأيت.
(عندئذ سأحطّم البيت)




 تتفجَّر صاعِـدةً في الليـل كحمَامَاتـات مفزوعــة.... تناثَرَت الأضواء في بهجة عبر النافذة.
 تســرِ عـلى نحـوٍ أبطأ بكثـير.

جـرت إلى النافــة، غـير قــادرة عــلى كبـح نفسـها، وكان هـو، تومـي،
 بالحيويَّة وتقريبًا... مُطَقِقًا! جعلتها الكلمـة الغريبـة راغِبـةً في القهقهة. كانت ماما قد توقفت عن الصلاة.

جذَبَــت شـالها الحريـري الخفيـف مــن حيــث وضعتـه عـــلى ظهــر
 شَـعرها، وكانـت لتبيـع روحها مقابــل مــرآة. أطلــق الجــرس الطُنَّـان في الصالــة صرختـه الخَشِـنَة.

أجـبرت نفسـها عـلى انتظار الرَّنَّة الثانيـة، مُسَــيطِرةً عــلى الانتفاضـة في
يديهـا. ثــم مضـت ببـطء، بحفيـف حريـري.

فتحــت البــاب وكان هنـاكُ، خاطِفًا الأنظــار تقريبــا بسُـترة سـهرته البيضـاء وبنطالــه الأســود الأنيـق.

نظر أحدهما إلى الآخر، وهِ يَقُل أيٌّ منهها كلمة واحدة.
أحسَّت أن قلبهـا سـينكسر لـو نطـقـق بالكلمـة الخطـأ، وأنهـا سـتموت
 نقطةٍ قــد تكـون نهايـة، أو بدايـة بارقـة أمــل وســيع. أخيرّ، قالت في عجز:

- هل أعجبتُك؟ - أنت جميلة.

وقد كانت.

من كتاب"وانفجر الظل..." (ص 131):

بينـما كان هـؤلاء الذاهبـون إلى حفـل ربيع مدرسـة إيويـن يتجمُّعـون



 كانـت خُطَطهـما مُكتَمِلَة ونهائيـة أم أنهـهـا بــاشَرَا الأمـر تقريبــا كنــزوة...

تساءَلَت في الظلام:

- هل حان الوقت؟

نظر في ساعته وقال:

بخفـوتٍ، وعـبر الأرضيـة الخشـبية، أتى طنــين صنـدوق الموسـيقى وهــو



 الخاصـة" التـي يِلكهـا ســام ديڤــو.



(أغنية صدرت عام 1972 وعقِقَت نجامَا وذُيوعا كبَرَين. (المترجم)

وايــت لـو جـرؤت فعـلًا عـلى الذهـاب إلى الحفـل مـع تومـي روس. لكنهـما

 التـي لا تخيـب عـلى تحديـــ مـا هـو بـذيء، الانسـجام الناشـف ${ }^{\text {(1). }}$ كانت تنوي أن تجعله ينتظر حتى يفعل شيئًا بالفعل. (لكنه فعل بالطبع أتى بالدم)



 ذات وجــوه صافيـة خاليـة مــن البثـور وآبـاء ذوي علاقـات وعضويـات اتـات


 ذات الخطـوط اللامعـة دون أكـمام في الصيـفـ كانــوا يدخِّــون الماريجوانـا





 ترقـد أســفلهم بطريقــة ســلبية، دون أن تســاعدهم أو تعيقهـم، حتـى (1) تعبـير عامـي يعنـي بلـوغ النشـوة الجنسـية باحتـكال أو ملامســة جســد الشريـك دون خلـع الملابس. (الماتجـم) (2) تعبير يُطلَّف عـلى الدوريـات الصغـيرة التـي تلعب فيها الفـرف الرياضيـة الصغـيرة في المناطف الريفيـة. (المترجم)

ينتهـي الأمـر. لاحقًا، كانــت تصــل إلى ذروتهـا الخاصـة المنعزلــة أثنـــاء تأمُلهـا للحـادث كحلقــة مُغلَقَـة واحـدة مــن الذُّكـرى.








وعاقبها بـأن حرمها مـن ســيارتها.
عـرض عليهـا بيـلي توصيلهـا بســيارته إلى البيـت مــن المدرسـة ذات ظهـيرة بعــد أســبوع، وقَبِلــتـ.











 تـشرب بـيرة ماركـة بَدوايـزر؛ أما بيـلي وأصدقاؤه فيشربـون بـيرة راينجولد)،

وكان عليهـا أن تضـع قدميها حـول صنـدوق مُعــَّات ضخـم مُبقَّع بالشـحم

 الزيــت والجـاز. وتعـالى صـوت أنابيـب العـا

 العجـلات الخلفيـة مرفوعـةً، وبـدا أن غطــاء المحـركَ يشـير إلى الطريـق. وبالطبع كان يقود بسرعة.
في التوصيلـة الثالثــة إلى البيـت طــار واحــد مـن الإطاريـن الأماميــنـن




 تحريـگًا مـن جانــب إلى جانـبـ.





مرَّ بها، وسيجارة تتدلَّى بالفعل من طرف فمهـ

- اجلبي صندوق المعِدَّات ذاك يا حبيبتي.




# - أنــا.. أنــا لـن أفعـل! أنــتَ كِـدتَ تقتـل.. أنـت.. تقريبًا... أئُها  <br> التفت ونظر إليها بعينين خاليتين من أي تعبير. 

- ستجلبينه وإلَّا لن أصطحبك إلى مباريات الملاكمة اللعينة ليلة الغد. -


 يسـتحمَّ منــذ أسـابيع.
هزَّ كتفيه، وعاد إلى مُقدِّمة السيارة، وبدأ رفعها.






عندمـا انتهـت الَهَهَّـة وعـادت طكانهـا داخــل الســيارة، كانـت هنـاك
 الثمـن اللتـين كانـت ترتديهـهما.

وعندما استقرَّ بيلي خلف عجلة القيادة بدأت الحديث قائلة: - إذا كنت تعتقد...

انزلـق عـبر المقعـد وقَبَّلها، ويـداه تتحـركان فـوق جســدها بـا بغلظـة، من



لاهثـة. كانـت السُــترة مُلطَّخـة الآن بشـحم الطريـق والقــذارة. دفعـت فيهـا

 يـكاد يكـون مُؤلِمَا. سألها وهو يُقِبِّها مرة أخرى: -
أحسَّت بفمه وكأنه يكشَر مبتسمًا. همست في أذنه: - تحسَّسني. تحسَّسْ جسدي كله. اجعلني قذرة.



 وذهبـت إلى مباريـات الملاكمـة معـه. ـ الثامنة إلا الربع...
قالهـا ونهض جالسًـا في الفـراش. أضـاء المصبـاح وبـــأ يرتـدي ملابسـهـ.

(م يكن لديه)

 أرجحــت ســاقيها مـن فــوق حافـة الفـراش وانزلقــت في سروال داخــلي
رقيـق النســيج.

قالت، وهي غير واثقة إن كانت تختبره أم تختبر نفسها:

- ربما هي فكرة سيئة. رب̣ا فقط يجب أن نعود إلى الفراش و... - هي فكرة جيدة...

قالها، وعبر ظلٌ من المزاح وجهه. - دم الخنزيرة من أجل الخنزيرة.

ماذا؟
لا شيء. هيا. البسي.



من كتاب "اسمي سوزان سنيل" (ص 45):

تعرفـون؟ لسـتُ آسِفةً حيـال الأمـر كلـه كـما يبـدو أن النـاس يعتقدون




 مـا حـدث لهـا..."، وكـذا كـذا كـذا.

لكـن الأسـف هــو الـشراب المُحــلَى بــين العواطـف البشريـة. هــو مــا


 يَقَظـةٍ راوَدَني ذات مـرة. قـد تعتقـدون أن هــنـه قسـوة، لكـن مـرَّت ميـاه

كثــرة تحـت الجـسر منــذ ليلـة الحفـل. ولسـت آسـفة لمتـولي أمـام "لجـــة وايــت". لقـد قلـتُ الحقيقـة - قــدر مـا عرفـت منهـا. لكني آسفة من أجل كاري.
 أنها كانـت إنسـانة، حقيقيَّة مثلـما تقـرأ هـذا، لديهـا آمـال وأحــلام وكــنا


 ولذلـك أنـا آسـفة وأتَنـى لـو كان شــئًا جيِّدًا لهـا، الحفـل. إلى أن بـــأ


توقَّف تومـي في سـاحة الانتظـار إلى جــوار الجنـاح الجديــد للمدرسـة





ضحــك وخـرج. كانــت عــلى وشـك أن تفتــح بابهـا عندمـا وجدتــه يفتحـه لهـا. قــال:

- لا تتوتَّري. أنتِ تشبهين جالاتيا.
- 

جالاتيـا. قرأنـا عنهـا في فصــل مسـتر إيڤــر. تحوَّلَتـت مـن عامِلَـةٍ كادحــة إلى امــرأة جميلــة ولم يعرفهـا أحــنـ حتـى

تأَمَلَت الحكاية، ثم قالت أخيرًا: - أريدهم أن يعرفوني.

لا لوم عليكِ. هيا.








 التفتـوا جميعًا لينظـروا إلى تومـي وكاري عندمـا دخـلا ولاي وللحظـةٍ ســا


-
ابتسم تومي وقال:

- متى هبطت من أعالي الشَّجر يا بومبة؟




تظاهـر الاثنــان بالملاكمــة وهـما يــدوران ويزومـان. ثــم بــدأ چچـورج، الـذي نــال وكزتـــن في الضلـوع، يقهقـهـه ويزعـقى: - اقتلهـم يــا كينـج كونـج! نَــلْ منهـم هــؤلاء الحمقـىى! خيزرانـات البامبـو! أقفـاص النمـور!

وأنزل تومي ذراعه المتَّخِذَة وضع الحماية ضاحكًا. قالت فريدا وهي تَيل بأنفها المعقوف وتخطر على مهل: غامرت كاري بالرد:

- يبدوان أغبى من أن يقتًا أحدًا، مثل الديناصورات.
 يسـترخي بداخلهـا. ومعـه جـاء شـعور بالـدفـء. بالتخفُّفـف. بالارتيـاح. تساءلت فريدا:
- من أين اشتَريتِ فستانك؟ أحببتُه.

ـ
-
انفتحت عينا فريدا في دهشة صادقة.

- مستحيل!

أحسَّت كاري بحُمرَة خَجِلٍ شديدةَ تعتريها.

 هيا. -

قالها جورج موجًٍا حديثًا لهم جميعًا في العموم. -

دار بحدقتيه وقام بأداء رشيق ساخر لرقصة بَك آند وينج. - ذبذبـات، ذبذبـات، ذبذبـات. نحــن الآســيويين نُحبُّهـا ذبذبـاتٍ كبـيرةً تَهـزُ الحواجـر.



 حتـى الآن كان هــذا لا بـأس بـهـه

كان أمامه هو وچورج وفريدا أقل من ساعتين في هذه الحياة.


من كتاب "وانفجر الظل..." (ص 132):

يبـدو موقـف "لجنـة وايــت" مـن مُسـبِّب الأمـر كلـه -دلـوان مـن دم
 مفـرط، حتـى في ضـوء الدليـل المـادي الضعيـف. لـو اختـار المـرء أن يصـدق




¢ يتكلـم أثنـاء القيـادة، كان يحـب قيـادة السـيارة. أعطتـه العمليـة إحساسًا بالقــوة لم يكـن لأي شيء آخــر أن ينافسـه، ولا حتـى المضاجعــة. انبسـط الطريـق أمامهـما في مشــاهد فوتوغرافيـة بالأبيـض والأســود،



 (سـيجرامس 7). هـي أيضًا كانــت تتحـوَّل إلى كيـس قبيـح.


 المقعـد الخلفـي. كانــت الســيارة عَبـدَه وإلهَهـه أعطـتـ، وكان بمقدورهــا



 البيـت- ومَصدُهــا الأمامـي يقطـر دمًا.



 في شَـعرها، صابِغـةً إيَّاه بخطـوط فضِّيَّـة.

تسـاءل إلى متـى سـيدوم وجودهــا. ربــا ليـس لفــترة طويلة بعـد الليلة.



إيَّاهــها يتسـاءلان كيـف أمكـن أن يحــث هــنا في المقـام الأول. فكَّـر أنهـا

 يحــَك أنفهـا فيـهـ.

وصــلا أعــلى تـلً بريكيـارد هِــل وكانــت المدرســة الثانويــة أسـفلههما، وسـاحة انتظـار الســيارات مليئـة بســيارات الآبـاء الكبـيرة اللامعــة. أحـسَّ
 (ليلة للذكرى)
بالفعل. يِكننا أن نفعل ذلك.


 وشـبحيًا تقريبًا. مـرَّةً أخـرى طعــم المـرارة، والرغبـة في إلقــاء الصخـور. كَتم:

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

- أرى الأضواء، أرى أضواء الحفل...
t.me/t_pdf

التفتت إليه، مُنتَبِهة في فزع من أفكارها.
طس مؤخِّرة عنقها وقال:

- لا شيء. أعتقد أني سأتركك تشدِّين الخيط.




إلى مزرعـة هينتـي في الليلـة السـابقة لم يعرفـوا حتـى فيـمَ كان يريـد الـدم.
 مـن هــا.

قـاد سـيارته إلى المدرسـة بعــد دقائـق مـن تحـؤُل ليلـة الخميـس إلى
 ســيارتَيْ بوليـس تشَـامبرلين م تكــن في المنطقــة. دخـل بســيارته مُطفَـأة الأضـواء إلى ســاحة الانتظـار وانحــرف دائــرًا
 أسـفل غشــاء رقيـق مـن الغبـشـ.
 تجمَّـد مُتصلُّبًا، لكـن لا بـأس. أمامـه الاثنتـان والعـشرون سـاعة القادمـة
ليـنـوب.

وضـع الدلويـن عـلى الأرض، ثـم أخـرج بعـض المِعـَّات مـن صندوقــهـ.
 المفـعَّات بداخلهـا.

عمـل دون اسـتعجال، بذلـك التركيـز المسـتريح لشـخصٍ غـــرِ قــادر عــلى تصـوُر أي مقاطعـة. كانـت صالــة الألعـاب التـي سـيقام بهـا الرقـص هـي المـي
 عـلى المـكان الـذي أوقـف فيـه سـيارته كان ينفتـح عــلى منطقـة تخزيـن الكواليـس.
انتقَى أداة مُسـطَّحة ذات طـرف مسـتدير عريـض وجعلهـا تنزلـق عـبر

 تحـرَّر مـزلاج النافــة المنزلــق. دفـع النافــة إلى أعـلى وانزلــق داخـلا.

كان الظــلام دامِتًا. وكانــت الرائحــة الطسـيطرة لدهــان قديــم مـن قــماش لوحـات "نـادي الدرامـا". نهضـت الظـلال الهزيلـة لحامــلات النوتات الـات وحقائـب الآلات الموسـيقية الخاصـة بـ "جماعـة الفرقــة الموسـيقية" مثـل الخُفَـراء. ووقـف بيانـو مسـتر داونــر في أحـد الأركان.





 التـالي. ثـم تُنـتر الزهـور الورقيـة عــلى أرضيـة المـسرح كلهـا... كاذا؟ المسـيح
وحــده يعــــم.

 الرقـص بـورق الكريـبن، لكــن المســاحة الواقعـة أعــلى أرضيــة المـسرح ارض


 جداريـة الجنـدول.


 داخـل صالــة الألعـاب الكهجـورة.
 بوجهـه عــلى أرضيــة المـسرح، كانــت عــوارض تجهيـزات المـسرح عــلى

هِينـه، وصالـة الألعـاب نفسـها عـلى يسـاره. في عـوارض التجهيـزات كانـت


 زائفتــين مــن فــوق زنــــرك فولاذيـة فـوق أرضيـة الخشـبة. تُبْتَتـت في أسـفلها الكشــافات التـي ستُسـلًّط عـلى الجداريــة.




 أرضيـة المـسرح أسـفله مبـاشرة. أصـدر صُفَّارة بفمـه دون صـوتـا
(سقطت القنابل)


 تتويـج الملـك والملكـــة
(سيُتُوَجان بالفعل)


 وهـو لا يعتقـد أن أحــًا سـيفعلها. كانـت مخاطـرة مقبولـة.

فتـح الحقيبـة البُنِيَّـة وأخــرج زَوجًا مــن القُفَّـازات المطاطيــة ماركــة

 للأمـان. دفـع عـددًا مـن المسـامير في فمـه مثـل السـجائر وأخــرج المطرقـة.

 حلقـة مفتوحـة.





قرضتها الفــران.


 كان مـا زال يدنــدن وهــو يخـرج البكــرة الثانيـة ويثبتهـا بالطســامير.



 ومـضى وراءهـما.





الأخـــرة إليهـما -سـتكون بصـمات كينـي عليهـما، وكذلـك دون وسـتيڤ-
 يـوم السـبت. جعلـت الفكـرة شـفتيه تلتويــان مـن المتعـة.






 صنـع أفضـل مصيـدة فـئران.
 هبـط لآخـر مـرة ونفـض يديـهـ. أنجــزت المهمـة.
 وأعاد إدخال عتلته، وأغلق المزلاج قدر استطاعته. ثم عاد إلى سيارته. قالــت كريـس إن هنــاك احتــمالات كبــيرة لأن يكــون تومـي روس

 لكـن بالنسـبـة لبيـلي، لا بــأس إن كانــا أي اثنـــن آخريـنـن كان قد بدأ يفكر أنه لا بأس لو كانت كريس نفسها. وانطلق مبتعدًا بسيارته.
 جانـرة بوليتـزر عــن فيــة الرسـوم الهزليـة عـام 1948. (المترجـمـ)

من كتاب "اسمي سوزان سنيل" (ص 48):




 شيء، لكنـهـه ليـس مـن العــدل أن تُقــق مامـا.




 أن تبقـوا هــذا بقـوة في أذهانكـمر. الفتـاة التـي يِكــن أن تــرضى بقطعـــة هامبرجـر وكأس مـن الروتبـير بعـشرة سـنتات بعــد حفــل رقصهـا المـدرسي الوحيـد حتـى لا تقلــق أمهـا...

أول مــا أدهـش كاري عندمـا دخلــوا كانــت الرُوعــة. ليســت روعـةً




 خَـصر، أحذيـة سـوداء لامعـة كالمرايـا.

قليـل مـن النـاس كانــوا عـلى حلبـة الرقـص، ليـس هنـاك الكثــير بعــد،
 الحقيقـة أن تراهـم كزمـلاء دراسـتها. أرادتهـم أن يكونـوا غربــاء جميلــنـ. كانت يد تومي ثابتة بقوة على كوعها. قال:

ـ الجدارية لطيفة...
-
وافقته بصوت خافت.
اسـتأثرت الجداريـة بضـوءٍ سُـفليٍ ناعـم أسـفل البقـع البرتقاليـة، ومـال


 مُتنـاوَلَ الذاكـرة.

تشـَُّكت في إحساسـهم جميعًا بهـا -لقـد رأوا العـالم مـن قبـل- لكـن حتـى جــورج صمـت لدقيقـة بينـما كانوا ينظـرون، وثبــت المشـهـد والرائحة وحتـى صـوت الفرقــة الموسـيقية وهــي تعــزف ثيمــة فيلـم معروفــة في في خفـوت... ثبــت كل هــذا بداخلهـا، وأحسَّــت بالســلام. عرفــت روتـا روهـا لحظـة مـن الهـدوء، كـما لـو أنهـا انفـردت ولانـت تحــت مكـواة. صرخ جـورج فجــأة: "ذبذبـا|lاIاتات..." وقــاد فريــدا إلى حلبــة الرقـص.

 فقـرة قصــرة مــن رقـص القـوزاق عاقِـدًا ذراعيـه، وانتهـى بـه الأمـر تقريبِـا واقِعِّا عـلى عجيزتــهـ.

ابتسمت كاري وقالت:
چجورج ظريف...

- هـو كذلـك بالتأكيــد. وهــو شـخص طيـب. هنــاك الكثــير مـن الأشــخاص الطيبـين حولنـا. أتريديــن الجلــوس؟
- 

قالتها بامتنان.

 -
وتفحًَصَت عيناهــا اللامعتــان كعينَـيْ الجــرذ الصحــراوي كاري مــن

 -
 طاولتهـما. كانـت تنضــح بروائـح صابــون إيڤــون، وعطـر وولـورث، ولبـان
جـوسي فـروت.

كان هنــاك مقعــدان مطويَّـان عنــد الطاولــة (مربوطــان ومُزيَّنـان


 مـن هدايـا الحفـل- جنـدولان ممتلئــان بتشــيلة مكــسرات (بلانـترز). كانت نورما تقول:
لا أستطيع أن أسكت عن هذا: أنت تبدين مختلفة جدًّا.
وألقــت نظـرة غريبـة ماكِـرةً عــلى وجـه كاري وجعلهـا هــذا تشـعر
بالتوتُــر.

- أنت تتوشًجين بالتأكيد. ما سِرُّكِ؟

أنا العشيقة السرية لدون ماكلين
قالتهـا كاري، واندفــع تومـي في ضحكـةٍ سرعـان مـا خنقهـا


 هــذا شـيئًا غــير مســيحي بوضـوح.

قالت:
-
كانت ابتسامتها متعاطِفةً وكأنها تقول: أمل يكن الأمر ليغدو مثيرًا لو..
قال تومي برزانة:
الْعَرَق البارد يسيل جارِيًا على فخِذَيَّ أنهارًا...


 مـرة أخـرى وتسـاءل: - أتودِين الرقص؟

ط تكن تعرف كيف ترقص، لكنها مِ تكن مُستعِدَّةً للتسليم بهذا بعد. - دعنا نجلس فقط لدقيقة.

بينـما كان يضبـط لهـا مقعدهـا، رأت الشـمعة وسـألت تومـي إن كان
 وأمســك بيدهــا. واسـتمرَّت الفرقـة في العــزف.

من كتاب "وانفجر الظل.." (ص 134-133):

ربهـا ســتتم دراســة كاملــة لوالـــدة كاري يومًا مـا مــا، عندمــا يصبــح


 سـابقين...

وهنـاك، بالطبـع، معرفتنـا بــأن كاري عــادت إلى البيـت ليلــة الحفــلـ.


 الماديــة تشــير إلى أن مارجريــت وايــت كانــت تنتظرهــا...

كان البيت صامتًا تمامًا.
لقد رحَلَت.
في الليل.
رحَلَتْ.
سـارت مارجريـت وايــت ببـطء مــن غرفـة نومهـا إلى غرفــة المعيشـة.


 الشـيطان. كانـت لـدى جَدَّتها نفسـهـا. كانـت قــادِرةً عــلى إيقـاد المدفـأة

دون حتـى أن تتحـرَّك مـن مقعدهـا الهـرَّاز قـرب النافـذة. كان هــذا يجعـل عينيهـا تتوهجـان
(لا تَدَعْ ساحرةَ تعيش)

بــا يشـبه ضــوء الســاحرات. وأحيانًا، عــلى مائــدة العشـاء كاء كانــت

 حولهـا. أحيانًا كانـت تلهـث ككلـب في يـوم حـار، وعندمـا ماتـت نتيجــة



 معلَّقـةً في الهـواء فـوق رأسـها.

كادت مارجريت تقتلها عندئذ، لكن رالف منعها.
ه يكن ينبغي لها أن تدعه يمنعها.
وقفت الآن مارجريـت وايـت في منتصـف غرفـة الطعيشـة. رنـا الطــيح
 سـاعة الوقـواق ماركــة بــلاك فوريسـتـ. كانـت الثامنــة وعـشر دقائـق.




 وقـد ثـارت هــذه القـوة مـرة أخـرىى، بعــد ثلاثــة عـشـر عامًا. لا يمكـن

الاسـتهزاء باللــه.

أوَّلًا الدم، ثم القوة، (توقِّع باسمك تُوقِّعه بالدم)
والآن صبـيٌّ ورقـصٌ وســيأخذها بعـا يأخذهـا إلى سـاحة انتظـار سـيارات، يأخذهـا في المقعـد الخلفـي، يأخذها...
 أن يُكَفًّر عـن ذلـك




 في إنـكار وغرابــة في نفــس الوقـت. شـعرها، الـذي كان كلـه تقريبًا أسـود منــن عـام، صـار الآن أبيـض تقريبـا.

الطريقـة الوحيـدة لقتـل الخطيئـة، الخطيئـة السـوداء الحقيقيـة، هـي إغراقها في دمـاء
(لا بُدَ من التضحية بها)






 بذلـك الانتبـاه الفاتـر الموجُـهـه لــدى الملاعـــنـن

تكتكـت ســاعة الوقـواق ماركــة بـلاك فوريسـت وتكتكـت، وأخــيرًا قفـز

## يُقدُّم فصلُ الخِرِّجين برنامج حفل الربيع الراقص لعام 79

27 مايو 1979

موسيقى لفرقة بيلي بوسنان موسيقى لخوسيه وفرقة مونجلو

ترفيه
"كباريه"- تدوير العصا تقوم به ساندرا ستينشفيلد أغنيات
"Miles 500"
"Lemon Tree"
"Mr. Tambourine Man"
موسيقى فولك يقدُمها جچون سويثين ومورين كُوان
"The Street Where You Live"
"Raindrops Keep Fallin' on My Head"
"Bridge Over Troubled Water" كورس مدرسة إيوين الثانوية

## المشرفون

مستر ستيفينز، الآنسة جير، السيدة لوبلين
التتويج في العاشرة ديساردين

تذكَّروا إنه حفلكم：اجعلوه حفلًا يبقى دائًا في الذاكرة！

عندمـا سـألها للمــرة الثالثــة، اضطـرَّت كاري للاعـتراف بأنهـا لا تعـرف

 عــلى الحلبـة، （وآثَة）

نعم، وآ⿳⺈冂䒑ةَ．







 الجميـع يضحكــون ويشـيرون بأصابعهــم ويصفًّرون．

وإذا كان هناك سِحرٌ فإنه ليس إلهيًّا بل وَثنيًّا (ماما... فُكِي خيوط وصايتك فأنا أكبر)

وقد أرادته على هذا النحو.
قال وهما ينهضان:

- انظري...




 حقيقيـة وشـعاراتٌ ضخمـة مــن ورق الكريـبـ.

قالت:

- إنهما جميلان.

قال تومي:

- أنتِ جميلة...

وأصبَحَـت متأكًا الليلـة- وربــا حتـى يتـمُّ التصويــت لهـما كملـك وملكــة الحفــلـ ابتسـمت مـن حماقتهـا.

كانت الساعة التاسعة.

- 

قالها صوت ما بطريقةٍ مُتردِدة.

كانــت مسـتغرقة قَامًا في مراقبـة الفرقــة الموســيقية وحلبـة الرقـص

 التفتت ورأت الآنسة ديسياردن.

للحظــة أو اثنتـــن اكتفــت إحداهــما بالنظــر إلى الأخــرى، وارتحَلـــت الذكـرى بينهــما، موصولـةٍ
(رأتني... رأتني عارية ودامية وصارخة)
دون كلمات أو أفكار. كانت في العيون.
ثم قالت كاري في خجل: - تبدين جميلة جدًا يا آنسة ديسياردن.


 وليـس المشرفــنـن. - أشكرك.

تردَّدَت، ثم وضعت يدًا في قفاز على ذراع كاري، وقالت: - أنتِ جميلة... حملت كل كلمة تأكيدًا خاصًا.

أحسَّت كاري أنها تَحمَرُ خَجَلًا من جديد وأُطرقت بناظريها إلى الطاولة. - لطيـف للغايـة منـك أن تقـولي هــذا. أعـرف أني لســتـ... لســت فعـلًا... لكـن أشـكرك عـلى أي حـال.

- هـذا حقيقـي. يـا كاري، أي شيء حــدث مـن قبـل... حسـنُ، كل شيء طــواه النســيان. أرَدتُـكِ أن تعــرفي هـــنا.
- 



 - لكن الموضوع انتهى. انتهى الآن.

 وتبعـت كاري نظرتهـا. قالـت ديســياردن بنعومـة:




 ولا مــرة بعــد ذلـك.

ثم نظرت إلى كاري وقالت: - هل الأمر كذلك بالنسبة لك؟ --
-
ابتسمت ديسياردن وضغطت ذراعها:
-

- أعتقد أنك على حق. تَتَّعي بوقِتكِ يا كاري. - أشكرك.

جــاء تومــي بكوبــين ورقيــين مــن شراب البَنــش بينــما انصرفــت ديسـياردن، مُلتَفَّةً حــول حلبــة الرقـص نحـو طاولـــة المشرفــين.

سألها وهو يضع الكوبين الورقيين بحرص: -

قالت كاري وهي تنظر في إثرها: - أعتقد أنها أرادت أن تقول إنها آسفة.

جلســت سـو ســنيل بهـدوء في غرفـة المعيشـة بييتهـا، تخيـط حاشــــية







 وعيهـا.

لقد فعلتها، وهذا كافٍ، كانت راضية.
(ربما سيقع في حبها)

رفعـت عينيهـا وكأن أحــًا قــد تحــَّث مـن الـرواق، وابتسـامة فَزِعـةً

 سو، لا أعرف كيف أخبرك بهذا لكن... بهتت الابتسامة.
 منتظمــة مثــل تقويــم الحائــطــ

طقطـق مُغـيِّرِ الأسـطوانات، وهبطــت أســطوانة أخــرى. في الصمــت المفاجئ القصـير، سـمعت شـيئًا بداخلها ينقلـبـ ربـا ربـا هـي روحهـا فقـط. كانت التاسعة والربع.

 السريـع. همَّـت كريـس بالنــرول وأعادهــا في جَذْبَةٍ مفاجئــة. توهَّجَــت عينــاه بوحشـــية في الظــلام. قالــت بتوتُــرٍ غاضـبـ: -

- هـم يسـتخدمون نظـام مُكـبِرات صـوت لإعـلان الملــك والملكــة،
 أنهــما يجلســان هنــاك عــلى هذيـن العرشَــنْن، المســهـدفين.
- أعرف كل هذا. اتركني أمضي. أنت تؤلمني.



اسـمعيني، أريـدك أن تعـرفي مـا أنـتِ مُقبِلَـة عليـه. اجــنبي الحبـل



 لطيفـة مـن نِـكات الـدوري. هــنا اعتـداءٌ إجرامـي، أتفهمــين؟ لــن يعاقبـوك بالغرامـة. ســيضعونك في السـجـن ويلقـون المفتـاح مـن فـوق أكتافهـمر.
كانت خُطبَةً هائلة بالنسبة له. حملقت عيناها فيه فقط، ممتلئتين بغضب مُتحدٍ.

هل فهمتِ؟
-
َـــام. عندمـا ينسـكب الدلــوان، ســأجري. وعندمـا أصــل إلى

 الأمـر، ســأقتلك. هــل تصدقِّيننـي؟ وفعلها. ولمس ظِلً ابتسامة مغصوبة وجهه. -

خرجا من السيارة.
كانت التاسعة والنصف تقريبًا.

كان ڤيك موني، أمين فصل دفعة المتخرِّجين، ينادي بمرح في الميكرفون: - لا بـأس سـيداتي سـادتي. اتَّخـذـوا مقاعدكـم مـن فضلكـمـم. لقـد حـان وقـت التصويـت. سـنُصوٍّت مـن أجـل الملـك والملكــة.

- هذا التنافُس إهانة للمرأة! هتفت ميرا كروز بمزاج رائق غير قلق. - وإهانة للرجل أيضًا!

ردَّ عليهـا چـورچج داوسـون، وضحـك الجميـع. صمتـت مــرا. لقـد قامــت باحتجاجهـا الرمزي.

- اتَّخِذوا مقاعدكم من فضلكم!

كان ڤيـك يبتسـم في الميكروفـون، يبتسـم ويَحمَـرُ وَجهُهـ بشــدة، وهـو
 نظـرةً حاهــة مـن فـوق كتـف فــــكـ
-
جلســت كاري وكذلــك تومـي. كانــت تينــا بليـك ونورمــا واطســون
 طاولتهـما وهتفــت:
حظُ سعيد!
التقطت كاري ورقة الاقتراع وفحصتها. انفتح فمها مشدوهًا.

- تومي، نحن هنا!

 أهــلًا بــكِ عــلى ظهـر السـفينة. هــل نرفـض؟


 الكتـاب الســنوي حتـى يســتطيع الجميـع أن يــروا أنــك كنــتِ تشــهـين حمقـاء لعينـة.

نقلـت نظرهـا مُتشــِّكةً مـن ورقــة الاقـتراع إلى القـلـم الرصـاص الضئيـل إلى جـوار قاربهـا المـليء بالهكـسرات.

- إنهم جمهورك أكثر ممًا هم جمهوري.

أفلتت منها ضحكة مكتومة.
-
هزَّ كتفيه وقال:

- فلنصوِّت لأنفسنا. إلى الجحيم بالنَّزاهة الزائفة.

ضحكـت بصـوت عــال، ثــم غطـَّت فمهـا بيدهـا. كان الصـوت غريبًا


 مـن الـدم.

ابتسَـمَت، لكـن فجـأة كان مـن الصعـب الابتســام. كان منظـر الــدم مُقرِفًا لهـا. جفَّفتـه بمنديــل مائدتهـا. - لكني كسَرتُ القلم الرصاص وكان تذكارًا. أنا غبية. - ها هو قاربك...

قالها ودفعه نحوها: توووت، توووت.

 وخفضـت رأسـها حتـى لا يراهــا.

 المشرفـين قـرب البـاب، حيـث قـام ڤيـك ومسـتر ســـيفينز والسـيـد والسـيـيدة




 التصويــت لفرانــك وچيســيكا، أو ربــا دون فرانهـام وهيلـــين شــايرز. أو... اللعنـة!


 رؤوسـهم، وتشـاوروا، وأحصـوا الكومتــين مـرة أخـرى. أومـأ مسـتر سـتـيفينز

برأسـه، وأحـصى بإبهامـهـ أوراق الاقــتراع مــرَةً أخـرى كرَجُـلٍ عــلى وشــك



 أوراق الاقــتراع عــلى الأرضيـة، التــي كانــت مُغطَّاةٍ بكابــلات كهربائيــة تقيلـة، وكتــم أحدهـــم ضحكتـهـ.

قال ڤيك ببساطة:

- لقـد واجهتنـا مشـكلة نوعًا مـا. يقـول مسـتر لوبلــــن إن هــذه هـي الهـرة الأولى في تاريـخ حفـل الربيـع...

قال شخصٌ ما خلف تومي متذمٌّرًا:

- إلى أيٍّ حَدٍ يبلغ به القِدم؟ مائة وثَانون عامًا؟
- 

تصاعَـَدت همهمــة مـن الحشــد عنــد ســماع هــذه الجملـة. هتــف
چــورجج داوســون:

المنقًّط أم المخطَّط؟
وتعالـت بعـض الضحـكات. ابتســم ڤيـك ابتسـامةً صغــــرة متوتِّرةً وكاد يسـقط أوراق الاقـتـاع مـرة أخـرى.

- ثلاثـة وســتون صوتًا لفرانـك جريـير وجيسـيـكا ماكلـين، وثلاثــة وســتون صوتِّـا لتومـاس روس وكاري وايـتـ.

 لكـن انتابـه إحســاس مفاجـئ

لا يشــبه ذلـك الإحسـاس الـذي انتابـه عندمـا طلـب منهــا مرافقتـــه
 اســم كاري مـرَّةً بعــد مــرَّة. كأن....

هتف ڤيك:

- انتباه! لو أمكن لي أن أحظى بانتباهكم من فضلكم.

هدأ التصفيق.

- سـنُجري جولـةَ إعـادة. عندمـا يصـل إليكـم الأثــخاص المُوزُّعـون لقصاصـات الـورق، مـن فضلكــم اكتبـوا اسـمَيْ الثنـائي اللذيــن تفضًّلونهــهـا.

ترك الميكروفون وقد بدا عليه الارتياح.

 النـاس بانفعـال.

رفعت كاري رأسها وقالت: كان الشيء الذي أحسَّ به (أو اعتقد أنه أحسَّ به) قد ذهب. -- ربما كان من أجلك. نظرت إليه، دون أن تنطق.
كان هــنا إشـارة لأن الأمـر قــد تَـمَّ. لـو أنــك أفســدت...

تــدلى الحبـل بطولـه بينهـمـا في تــراخٍ، لم يلمسـه أحــدٌ منــذ غـرز بيـلي الكفـكَ عــبر النافـذة ورفعهـا. قـال بهـدوء:
-
-

- اخرسي. أنتِ تتحدَّثين أكثر من اللازم.

ومض طرف سيجارته بهدوء في الظلام.
خَرَسَت. لكن
(آه عندمـا ينتهي هــذا سـتنالها يــا صاحبـي فلتذهـب إلى الفـراش مـع
أمل في الخصيتـين اللتــين لـن تجـدا مـن يفرغهـما لـك)

ذهنهـا رذَّد كلماتـه بغضـب شـديد، وخزَّنهـا بداخلـه. لم يتحـدث أحــــ إليها بهـذا الأسـلوب. كان أبوهـا محاميــا. كانت العاشرة إلا سبع دقائق.

كان يِســك بالقلـم الرصـاص الككسـور في يــده، مسـتعدًّا للكتابـة، عندمـا
كســت رسـغه بِخفَّة، بـتردُد.
_ لا...
-
أخيرّا قالت:
ـ ـ لا تُصوٌت من أجلنا...

رفع حاجبيه متسائلًا:

- ـلِّهَ لا؟ مَن بدأ شيئا يُنْهِهِ هكذا تقول أمي دائًا. (أُم)




 عجــز وتُكـرٍر: لا تفعل. من فضلك.

كان أعضـاء (جمعيـة الـشرف) قادمـين مـن جديــد ليجمعـوا القصاصات
 قصاصـة الـورق الممزَّقـة وقال: - من أجلك. الليلة من حقك ركوب الدرجة الأولى.

هم تستطع أن تَرُذَّ عليه، لأن الشعور المنذر كان متجسًٍ الًْا لها: وجه أمها.

انزلق السكين من حَجَرِ المسنٌ، وفي لحظةٍ جَرَحَ بَطنَ كَفِّها أسفل الإبهام.






> التـي تناتـرت عــلى ثوبهـا.

 ووسـط الحشـائش خلـف صــالات البولينـج.

اقلعها.
(آه والموسيقى القذرة التي يعزفونها)
اقلعها.
(تكشف الفتيات ثيابهن الداخلية كيف تتعرَّق كيف تتعرَّق دمًا)
اقلعها.
بدأت ساعة الوقواق ماركة بلاك فورسيت تدقُ العاشرة و
(انزع أحشاءها وألْقِها على الأرض)
إن كانت عينك اليمنى تعثرّك فاقلعها.

انتهـت مــن الفسـتان ولم تسـتطع أن تشــاهد التليفزيــون أو تُخـرج

 مـن الخـوف يتنامـى بداخلهـا كطفـل يدخـل مرحلـة مرعبـة.

 فعـلًا لا يوجــد سـببن، كي تشـعر بــأن العــالم يقـترب مـن النهايــة.

كانـتت الكومتـان أعــلى هــذه الــرة، لكنهـما مـا زالتـا تبـدوان متماثِلَتَـْنِ



في الجـو، ثــم أعلنهـا ببســــــاطة:
تومي وكاري يفوزان. بفارق صوت واحد.


 بذلـك الــُّوار الغريـب في رأســه
(كاري كاري كاري كاري)
 التـي كان معهـا. للحظـة عابـرة كان مرعوبًا تمامًا حرفئـا
 هَـواءٍ أطفـأت الشـمعة بينهـها.

ثــم بــدأت فرقـة خوسـيه والمونجلـوز تعـزف نســخة روك مـن أغنيـة "Pomp and Circumstances"، وظهــر المرشـــدون عنــد طاولتهـمـا (بطريقـة ســريَّة تقريبًا؛ حيـث كان كل هــنا قــد جـرى التدريـب عليـه







اقتيـدا ليصعـدا الدرجـات إلى خشـبة المـسرح، ثــم إلى العرشـين حيـث

 حـدث كل شيء أسرع مـن الـلازم. كانـت سـاقاها ترتعشـان أسـفلها وفجـأة، حتـى مـع الرقبـة المرتفعـة نسـبيًا لثوبهـا، أحسَـــت أن ثدييهـا (الوسادتان الوسختان)

مكشـوفان عـلى نحـو مريـع. جعلها صـوت التصفيـق في أذنيهـا تشـعر
 أن كل هـذا حلـم ستســيقظ منـه بِشــاعر مختلطـة مـن الفقــد والراحــة. أعلن ڤيك بصوت عال في الميكروفون:
-



 هـذه هـي هــذه هـي جميلـة وهــنا صحيـح وأنـا أحبهـم جميعًا الضـوء الضـوء في عينيها) وكاري



 يكننـي أن أراهـم لا يمكنــي أن أراهـم الأضـواء أكتثُ سـطوعًا مـن الـلازم)

 وبــدؤوا يغنُّـون، وهـــم مـــا زالــوا يصفقــون.

كانت الساعة العاشرة وسبع دقائق.

كان بيـلي قــد ثنــى ركبتيـه للتــو ليطرقــع مفاصلـهـه وقفــت كريـس

 شـفتها السـفلى، وتلوكــه، حتـى جعلتـه مهترئــا قلِــلًا. قال بيلي بصوتٍ خفيض: - أتعتقدين أنهم سيصوّتون لهما؟
 يسـتمرُّون في التصفيـق؟ مـاذا يجـري هنـاك؟ - لا تسأليني يا حبيبتي. أنا...

فجـأة هــدرت أغنيــة المدرسـة، زاخِـرةً وقويَّـة في هــواء مايـو العليـل،
 فليشب الجميع واقِفًا من أجل توماس إيوين الثانوية...

- هيا... إنهما هناك.

توهُّجَت عيناه قليلًا في الظلام. ومسَّت نصف الابتسامة الغريبة ملامحه. لعقت شفتيها. وحذَّق كلاهما في امتداد حبل الدوبارة. سنرفع ألويتك إلى عنان السهاء...

 سـبق لهـا أن مارســت الجنـس فيهـا وكأنهـا كانــت بحركتــــنـن مـن بنــصر


- ألا تملكين الجسارة يا حبيبتي؟

مال إلى الأمام وتابع:

- ـــن أجذبـه مـن أجلـك يــا حبيبتـي. يـكنـنـي الجلـوس هنـاك حتـى يتجمَّد الجحيـم.
بفخر نرتدي الزي الأحمر والأبيييييييض...




 خفيفًا بالاحــراق. بـدأت تقـول:

توقَفــت الموسـيقى بالداخـــل وقفــة مجلجلــــة مضطربـــة اللحظــة


 الحقيقـي كـما مَ يمكـن للفكـرة أن تفعـل بهـما. تحوَّلَـت أنفاسـها إلى زجـاج في حلقهـا.

كانــت السـاعة العـاثِرةً وخمســـا وعشريـن دقيقــة وكا وكان إحساســهـا



 بريكيـارد هِـل والمنحنـى الحلـزوني للطريـق السـادس الـــؤدِّي إلى البلــدة.


 اللـبن حتـى لا يحـترق.
كانـت صفَّارة مجلـس البلديـة تنطلــق كل يـوم في الثانيـة عـشرة ظُهـرًا

 الكـبرى، وكان صوتهـا كابوسـيًّا ومُرعِبًا في البيـت الخـا ليــي






 مُفتَرًا بــك أن تزحـف تحــت مكتبـك وتضـع يديـك عـلى رأسـك وتنتظـر،

إمَّـا أن تنطلـق إشـارة انتهـاء الخطـر أو أن تــذروك قذائـف العَـدوٍ هبـاء. والآن، في ذهنهـا، بوضـوح ورقــة شَـجمرٍ محفوظــة في غــلاف بلاسـتيكي، (صفارة البلدية تنطلق) سمعت الكلمات ترنُ.

بعيـدًا بالأسـفل، إلى اليسـار، حيـث كانـت ســاحة انتظـار الســيارات بالمدرســة الثانويــة -وحلقتهـا مــن مصابيــح الصوديــوم المقوَّسَــة التــي

 (حيث توجد خزانات النفط)
 تـرى المدرســة، وهـي مشــتعلة.

 الخــزف الصينـي تصلصــل في الدواليـبـ.
 (نُشـر في عـدد أغسـطس 1980 مـن مجلـة ريـدرز دايِجيســت كمقـالٍ مـن الـن

نوعيـة "الدرامــا في الحيـاة الواقعيـة"):
... وحـدث الأمـر بسرعـة شـديدة، حتى أن أحـدًا لم يعـرف فِعـلًا مــاذا

 خشـبة المـسرح- كان هنـاك بريـق عندمـا انعكســت الأضـواء الكبـيرة فـوق

خشـبة المـسرح عـلى شيء معـدني. كنـت واقِفـةً مـع تينـا بليـك وسـتيلا هـوران، وأعتقــد أنهـما شــاهدتاه أيضًا.

في لحظـة واحــدة كانـتـ هنـاك طرطشــة حمـراء هائلــة في الهـواء. ضرب


 غرقـا تمامًا. ونالــت كاري النصيـب الأكـبر. بــدت قَامًا وكأنهـا غطســـا

 الجيتـار المنفــرد جيتـارٌ أبيـض، وقــد تناتـر الــدم فوقــه كلــهـ
قلت: "يا إلهي، إنه دم!".

عندمـا قُلـتُ هـذا، صرخـت تينـا. كانـت صرختهـا عاليـة جــدًا، ورنَّـت
بوضـوح في قاعـة الاحتفـالات.



 رأس تومـي. وأصــدر صوتًا مُدوِّيًا، كأنــه رنَّـُةُ جــرس.

 ومُريعة.

في تلك اللحظة ذاتها، فتحت كاري عينيها.
 اللـه. كان شــيئًا غريبِا... غريبًا جــــاًا.

عندمـا كنـتُ بِنتًا صغـيرة كان لـديَّ كتـاب قصـص والـت ديـزني اسـمه
 المصنوعـة مـن القـار فيهـا كانــت بهـا صـورة لدميــة القــار جالســة في في
 بوجههـا المســوَّد وعينيهـا الكبيرتــــن البيضاويــن

 بَـَدَت بالضبـط مثـل الممثِّل إيـدي كانتـور وهـو يـؤدي تــــك الفقـرة التـي يؤديهـا بعينــين جاحظتـين.

ذلـك مـا جعـل النـاس تضحـك. هـ نسـتطع أن نتحـاشى ذلـكـ كان وان واحِدًا



 ذلـك الرعـب.

وهكــنا لم يكـن هنــاك أي شيء آخـر نفعلـهـه هم يكــن أمامنــا إلا أن
 بعـد كل تلـك الســنين؟

جلسـت هنــاك فقـط، مُحدِّقـة فيهـم، واسـتمرً الضحــك في الازديـاد،


 أنـه مصـاب؛ لأن طرطشـة الـدم عليـه كانــت بالِغَـةَ السُـوء.

وبعـد ذلـك وجهها... انكـسر. لا أعـرف كيـف أصفـه بغــير ذلـك. رفعت يديها إلى وجههـا وقامـت متعـتُرًا قليـلًا عـلى قدميها. تكَعبَّـَت تقريبًا في

قدميهـا وتعـتِّرَت، وجعـل هــذا النـاس يضحكـون أكـثر. ثــم قامـت نوعـاًا

 لكنها ظلَّـت واقِفـةً عـلى قدميهـا.










نزلــت الســلام درجتـــن في كل خطــوة، وبعــد ذلــك خرجـــت مــن الأبــواب. ومضــتـ.










بعضهـم كانــوا يتجوَّلـون في الــكان، يتحدَّثــون قلـيـلًا، لكـن ليـس كتـــرِّا. انفجـرت هيلـين شـايرز باكيـة، وجعـل هــنا بعـض الآخريـن يجفلــون.

ثم صرخ أحدهم: "اطلبوا طبيبًا! هيا، اطلبوا طبيبًا بسرعة!".
كان خوسـيه ڤريـك. كان فـوق المـسرح، راكِعًا إلى جــوار تومـي روس، وكان وجهـه أبيـض كالــورق. حــاول أن يرفعـه، وسـقط العـرش وتدحـرج تومـي عــلى الأرض.



 كُلُ شيء ببعضـه، وكان الأمـر فظيعـا.
تطلَّعَت ستيلا إلبَّ وقالت: "كاري عادت".
وقلت: "نعم، هذا صحيح".
انصفقـت كل أبـواب القاعـة مُنغَلِقَـة. كان الصـوت أشَـبَهَ بأيـدٍ تُصفِّقـق



 ألــوان الحـرب عليـهـ.

كانت تبتسم.


 وتلــك الأبـواب لا توصــد أبـــدا. فهـذا مــن قوانـــن الولايـة.

خــاض مسـتر ســتيفنز ومســتر لوبلــين في الزحــام، وبـــدآ يجذبانهـمـ


 أطـاع البعـض. وكان هـؤلاء هــم مَـن عاشــوا.





 توقَّفَ الذعـر عنــد الأبـواب. تراجـع النـاس مبتعديـنـ، رافعـين عيونهـم نحــو السـقف. ســمعت أحدهــم -أظنـهـ دون فرانهـام- يقــول: "سـيدمر هـذا ملعـب كـرة السـلة". بــدأ بعـض الأشـخاص الآخريـن في التحـرُّك نحـو تومـي روس والنظـر
 وقلـت: "هيـا نجـري. بسرعـة".

كي تصـل إلى أبـواب الحريـقى، كان عليــك أن تقطـع ممــرًا قصــريرا إلى يسـار خشـبة المـسرح. كانـت هنـاك مَرَشًا


 كاري. كان المـاء يغســلها ويمحوهـا.
أمسـكت ذراع تينـا وبــأت أجذبها نحـو لافتـة الخـروج. في نفـس تـــك


التفـتُ ورأيــت خوسـيه ڤريـك ممسِـًا بواحــد مـن حوامـل الميكروفونـات.

 مـن قميصـهـ. سـقط فـوق أحــد مُكـبِّات الصــوت -كانــت أجهـزة كبــيرة الحجــمر،

 أخـرى حارقـة وتوقـف الــصراخ. كان قميـص خوسـيه مشــتعلًا.

صرخت تينا فيَ:" "اجري! هيا يا نورما، من فضلك!".





 الكابـلات بالمـاء، وبعـد ذلـك صرخ الجميـع مـرة واحـــــة

 في الـصراخ. بعـد أن ضريــت كابـلات الجهـد العـالي تـــك الأرضيـة المغطــاة بالمـاء...

بالنسـبة لتومـي روس، البالــغ مـن العمـر ثَانيـة عــشر عامًا، جــاءت

> النهايــة بسرعـة ورحمــة ودون ألم تقريبــا.

مَ يكـن حتـى واعيَـا قَـطُُ بـأن شــيئًا هامًا كان يحـدث. كانـت هنـاك ضجَّـة مُقَعقِعَـة متخبِّطـة ربطهـا عــلى الفـور بذكـرى (هكذا كانت تنطلق دلاء الحليب) طفولية لمزرعة عمًّه جالين وبعد ذلك بـ
(شخص ما أسقط شيئًا ما)
الفرقة أسفله. طح خوسيه ڤريك ينظر فوق رأسه (ماذا لديَّ هالة قديس أم شيء آخر)

الحافَّة المرتفعـة بامتـداد الإطــار السـفلي عـلى أُمٌ رأسـهـه و
(آه هذا يؤم)





الصنـدرة.
كان ميِتًا عندما انفجر خزَّان النفط بعد نصف ساعة.

من شريط أخبار الأسوشيتدبرس نيو إنجلاند، 10:46 مساء:
تشامبرلين، مين (أب)

اندلـع حريـق خـارج عـن السـيطرة في مدرسـة إيويـن الثانويـة المجمعة حاليًا. كان هنــاك حفــل راقــص مقــام بالمدرســة وقــت انــدلاع الحريــق



التيـار عـن مُعــدًات فرقــة روك موسـيقية. كـما يذكـر بعـض شـهود العيـان



 في الطريـق. ومـع ذلـك، مُ تَـرد أخبـار عـن أي إصابـات حتى الآن. انتهىى. 10:46 مساء 27 مايو، 6904 د (أب)

من شريط أخبار الأسوشيتدبرس نيو إنجلاند، 11:22 مساء:
عاجل
تشامبرلين، مين (أب)
هــزَّ انفجـارٌ مُــَوٍ مدرسـة تومـاس إيويـن الثانويـة المجمَّعــة في بلـدندة











 إلى خزانـات الوقـود بالمدرسـة التـي توجــد بالقــرب مــن صالــة الألعـاب.

أمَّـا الحريـق نفسـه فيُعتقـد أنـه بــدأ في مُعِـَّات كهربائيـة سـيئة العـرل
 11: 22 مساء 27 مايو، 70119 إ(أب)

ه يكـن لـدى ســو إلَّا تصريــح بالقيـادة، لكنهـا أخـذت مفاتيـح ســيارة
 ســاعة المطبـخ تشـير إلى الحاديـة عـشرة بالضبـط.





 سـو تشـعر بالغثيـان يتصاعــد في جوفهـا

 الطريــق الســادس وطريــق بــاك تشــامبرلين. مــلأت ســارينات عربـاتـات اتـات
 الجنـوب خلفهـا- موتـون.

كانت تقريبًا عند سفح التل عندما انفجرت المدرسة.
ضغطـت عـلى مكابـح الطاقـة بقدميهـا الاثنتــين وارتَــت عــلى عجلــة

 مواجهـة الوهـج.

شـقَّ لسـانٌ مـن اللهـب طريقـه نحـو الســماء، منطلقًا في إتـر ســابة


 الرياضيـة بأكملـه في مدرسـة إيويـن كان حُطامِـا مُشــَعِلًا مندلـق الأحشـاء. جـاءت صدمـة الانفجـار بعـد لحظـة، ضربتهـا دافِعـةً إيُّاهـا إلى الـوراء.

 (رائحة قطار الأنفاق)

رحلــة قامــت بهـا إلى بوســطن في العـام الســابق. جلجلـــت نوافـنـ صيدليـة بيلـز هــوم ومحـل كيـلي فـروت كومبـاني وسـقطت إلى الداخـلـ.

 كان عقلهـا يعـدو بثبـات قُدُمْــا (ماتوا هل ماتوا جميعًا كاري كاذا أفكِّر في كاري) بإيقاعــه الخــاص السريـع. كانــت الســيارات تندفــع نحــو مـسرح الـــو الأحـداث، وبعـض النـاس كانــوا يجـرون بأرديــة البيـت وقمصـانـان النــوم



 ويـصرخ بــشيء؛ غـــر واضــح فــوق زعيــق صفـارة البلديــة، وســــارينات الحريـق، والفــم الوحــشي للنـــيران. بــدا كأنــه يقـول: "أنت! لا مَنع هذا الحزين!".

كان الشـارع بأكملـه مبتـلًا هنـاك. تراقَـَـَ الضـوء عـلى المــاء. وامتــد حتـى محطـة بنزيـن تيديـز أموكـو.
"... لا تَنع، هذا...".
وبعد ذلك انفجر العام.

مـن شـهادةٍ تحـت القســم لتومـاس ك. كويـلان، أُدلي بهـا أمـام مجلـس
 (النسـخة المختصرة التاليـة مـن "الحفـل الأسـود: تقريـر لجنـة وايـت"، دار

سـيجنوت بوكس، نيويـورك، 1980):

س: سيد كويلان، هل أنت مقيم في تشامبلين؟
ج: نعم.
س: ما هو عنوانك؟
 الـذي أعمــل فيـه. أمســح الأرضيــات، أنظـــف الطــاولاتات، أعمــل عـــلى الماكينـات- ماكينـات الكــرة والدبابيـس، كــما تعــرف.
س: أيـن كنــتَ ليلــة السـابع والعشريـن مـن مايـو في السـاعة العـاشرة والنصـف مسـاء يــا ســيد كويـلان؟
 أحصـل عــلى أجـري أيـام الخميـس مـن كل أسـبوع، كــما تـرى. ودائًاً الـا



أشرب أصــير ســافِلًا. أشـعر وكأن مبـاراة رولــر ديـربيا (1) تجــري في رأسي.


س: هــل كان مـن عادتـك الذهــاب إلى قسـم البوليـس عندمـا تشــعر بـأن هــنه النوبـات المزاجيَّـة تنتابــك؟

ج: نعم. أوتيس الكبير صاحبي.
س: أنت تقصد الشريف أوتيس دويل مأمور هذه المقاطعة؟







 كنـت أعـرف أمـه، لكـن ذلـك منـذ ســنوات عديـدة. س: ســيد كويــلان، هــل تعتقــد أن بإمكاننــا مناقشـــة ليلــة الســابع والعشريــن؟ الســاعة العــاشرة والنصـف مســاء؟

ج: أليس هذا ما نفعله؟ س: أتَنىى هذا مُخلِصًا. استمر.

ج: طيـب، حبسـنـي بليـسي حــوالي الثانيــة والربــع صبــاح الجمعــة،
 حـوالي السـاعة الرابعـة عـصرًا، تناوَلــتُ ثـلاث حبَّاتٍ مــن الأسـبرِين، وعُدتُ
 الملعـب، يوجـد حـوالي 1250 دوري للهُواة حـول العـام، معظمها في الولايـات المتحدة. (المترجـجم)

إلى النـوم. لـديَّ موهبـة اســثنائية في هــذا. يمكنــي النـوم حتـى تذهـب آثـار سَــكرتي تمامًا. يقــول أوتيـس الكبـير إنـه ينبغـي أن أكتشــف كيـفـ
 الكثــير مـن الألم.
س: أنـا متأكِّدٌ أنـكـك تسـتطيع يـا سـيد كويـلان. والآن متـى اسـتيقظت مـرة أخـرى؟

ج: حــوالي العـاشرة ليلــة الجمعـة. كنــت جائِعـا جـــُّا؛ لــذا قــرَرتُ أن أذهـب للحصـول عــلى بعـض الطعـام مـن حافلــة الطعـام. س: تركوك وحدك تمامًا في زنزانة مفتوحة؟
ج: بالتأكيــد. أنــا شــخص رائـع عندمـا أكـــون في كامــل وعيـي. في الحقيقــة، ذات مــرة...

> س: فقط أَخبِر اللجنة بما حدث عندما غادَرتَ الزنزانة.





 س: هل من الممكن رؤية المدرسة من تلك النافذة؟
 كان النـاس يجـرون في كل مـكان ويصرخـون. وعندئـن رأيــت كاري وايــتـ. س: هل سبق ورأيت كاري وايت قبل ذلك؟

س: إذًا كيف عرفت أنها كاري؟
ج: من الصَّعب شرح هذا.
س: هل كان باستطاعتك أن تراها بوضوح؟
ج: كانـت واقِفـةً تحـت عمــود نـور، قـرب صنبـور الحريـق عنـــد ناصيـة
الشـارع الرئيسي وشـارع سـبرينج.
س: هل حدث شيء ما؟
ج: والعيـاذ بالســيح، انفجـر غطــاء الصنبـور في ثلاثــة اتجاهــات مختلفــة: يســارًا ويمينًا وإلى أعــلى في اتجـاه الســماء. س: متى حدث ذلك... آه... الخلل ج: حوالي الحادية عشرة إلا الثلث. لا يِكن أن يكون بعد ذلك. س: ماذا حدث بعد ذلك؟





 أبـدًا وكيـف ستســيل الدمـاء في البـــدة كلهـا وتجعلهـا تدفـع الثمـنـ. كان

شــئًا رهيبًا.
س: كيف يِكن أن تكون لديك أي فكرة عمًا كان يدور بذهنها؟
ج: لا أعرف. لا يِكنني الشرح.
س: طوال بقية شهادتك، أتمَنَّى أن تلتزم بما رأيت يا سيد كويلان.

ج: حـاضر. كان هنـاك صنبـورٌ عـلى ناصيـة سـاحة جـراس، وقـد انفجـر








س: هل غادرتَ قسم البوليس؟








 انكمشـت خصيتـاي. ثـم رأيــت هــنا الشـخص يجـري بســيجارة مشـتعلة.

س: ماذا فعلت؟
ج: صِحـتُ فيـه. قلـتُ شـئِّا مثـل: أنـتا! احـترس مـن هــذه السـيجارة؟
 سـارينات الحريـق وصفـارة البلديـة والســيارات المسرعـة تـروح وتجــيـيء في


س: ماذا حدث بعد ذلك؟

ج: بعـد ذلـك؟ أي شيء كان ليحـــث بعـد ذلـك؟ جــاء الشــيطان إلى

عندمـا سـقط الدلـوان، مل تـدرك في البدايـة إلا قعقعـةً معدنيَةً عاليـة



(تومي)
 معلًّقـةً مثـل أوتـار مقطوعـة، وفي جمـود الانتظـار المفاجـئ، الـنـي يمــلأ الفـراغ بـين الواقعـة والإدراك، مثـل القـدر الغاشـم، سـمعت أحدهـم يقـول بوضـوح إلى حــدٍ مــا:
"يا إلهي، إنه دم!".
وبعـد لحظـة، كـما لـو لتعزيـز صِحًّة هــنه العبـارة، أو لجعلها واضحـة





 الاســحتمام... فقـطـط قــال الصـوت
(يا إلهي إنه دم)

شـيئًا أكـتر فظاعـة مـن التفكــير فيـه. لــو فتحــت عينيهـا وكان هــذا صحيحَـا، آه، مــاذا إذًا؟ مــاذا إذًا؟ بـدأ أحدهــم يضحـك، ضحكـة كصـوت ضبـع وحيـد خائـف، وفتحــت هـي عينيها، فتحتهـما لـترى مَـن كان ووجـد أـدت الأمـر صحيحًا، الكابـوس


أمامهـم جميعًا، وتلوَّنَـتا أفكارهـا
(آه... أنا... مُغطَاة... به)






 انضـمَّ صـوتٌ ثـانٍ إلى الأول، وتبعـه صـوتٌ ثالـث -قهقهـة عاليـة لفتاة -

 لكـن تــك الضحكـة خرجــت منـه بنفـس الطريقـة.



 النمـور.
كانوا يضحكون عليها مرة أخرى.

وفجــأة انبثــق بداخلهـا ذلـك الإدراك الرهيـب بمقـدار الســوء الــذي
خُدِعَـت بـه، وثــة صرخـة رهيبـة بــلا صـوت

## (إنهم ينظرون إليًّ)

حاولـت أن تخـرج منهـا. وضعـت يديهـا عـلـى وجههـا لتُخفيـه وقامـت
 دائـرة الضـوء، أن تـترك الظــلام يبتلعهـا ويخفيهـا


 الضحـك بــدا أنـه صـار أعمـق وتباطـأ إلى قعقعـة آلــة بـاص مشـؤومة.

 صـوت الضحـك الطاحـن أعـلى وأعـلى. كان أشـبه بصخـور تحتـكُ ببعضهـا

البعـض.
لم تكـن تريـد أن تـرى، لكنها رأت؛ كانــت الأضـواء أكـتر سـطوعًا مــَّاًّا
 اسـتطاعت أن تـرى يديهـا المخطَّطَتَـْنْ بالدمـاء أمـام وجهها. كانـت الآنسـة ديســياردن تجـري نحوهـا، وكان وجه الآنسـة ديسـياردن


 وعميقًا:
"دعيني أساعدك يا عزيزتي. آه، أنا في شدَّة الأس...".
(1) السرعة العادية لأسطوانة الفونوغراف. (المترجم)

وطــارت الآنســة ديسـياردن لترتطــم بالجـدار إلى جانــب الــسرح
وتســقط متكوِّمــة.
جـرت كاري. جـرت وسـطهمم. يداهـا عـلـى وجههـا لكنهـا كانت تسـتطيع



 لكنهـم اسـتمرُّوا في الضحـك. تـم امتــَّت قَـَـَمٌ في مكـر
(آه نعم هذا ما يأتي بعد ذلك آه نعم)
وســقطت عــلى يديهـا وركبتيهـا وبــدأت تزحــفـ، تزحــف بامتــداد

 بعـد ذلــك ســـركل أحدهـم مؤخًا
 مـن جديـد. بـدأت الأثــياء تــسرع مـن حركتهـا. خرجــت مــن البـاب،
 وتومـي في مهابــةٍ منــذ ســاعتين.
(مات تومي ثُنْ كامِلْ دفع ثُنًا كامِلًا لجلبه وباء إلى مكان الضوء) هبطتها في قفـزات كبـيرة خرقـاء، وصـوت الضحـك يخفـق مـن حولهـا كطيـور سـوداء.

ثمم، الظلام.

فـرَت عــبر المـرج الأمامـي الواسـع للمدرســة، فاقِــدَةً صندلهـا الــني

 مـن النـدى، وكان الضحــك وراءهـا. بــدأت تهــدأ قليـلًا.

ثــم التـوت قدماهــا وســقطت بكامـل طولهـا قــرب صــاري العلــم.


 الأبــــــــــــي الأمـر.
والآن سـتنهض عــلى قدميهـا بعــد قليــل، وتنســـلُ إلى البيــت عــــر
 عنهـا، وتجــد مامـا، وتعــترف أنهـا كانــت مُخطِئــة.... (!!y!!)

الفـولاذ بداخلهـا -وكان هنــاك مقـدار كبـير منـهـه ــــار فجـأةً وصرخ

 بـلاك فوريسـت ليشـير إلى بقيـة سـاعات وأيـام وسـنوات وعقـود عمرهـا؟ فجـأة، كـما لـو أن جهـاز ڤيديـو دار في ذهنهـا، رأت الآنسـة ديسـياردن

 في ذلـك.
انقلبـت عـلى ظهرهـا، وعيناهـا تحدِّقـان عـلى اتسـاعهما في النجـوم مـن وجهها المصبـوغ. لقد نَسِـيَت

لقـد حـان الوقـت لتعليمهـم درسًا. آن الأوان لأن تُريِهَم شـيـئًا أو اثنـــين.
قهقهـت بطريقـة هيسـتيرية. كانـت واحـدة مـن عبـارات مامـا الأثيرة. (مامـا تعـود إلى البيـت وتنـزل حقيبـة يدهــا ونظأَارتهـا تلمـع طيِّبـ
أظــن أني جعلـت ذلـك الغريـب يــرى شـــئًا أو اثنـــن في المحــل اليـوم)
 أخـرى ونهضـت، وبـدأت تسـير حافِيَةً القدمـين عائِدةً نحـو أبــواب الرواق.

 وتسريحاتهـن ويذهـب بلمعـة أحذيتهـم. أسـفها الوحيـد أنـه لا يِكـن أن يكـون دمَا.


 سـمعت بعضهـم يصرخـون وكان صراخهـم في أذنيهـا موسـيقى، موسـيقى سـول عذبـة.

للحظـة م يتغـيَّر أي شيء، وبعــد ذلـك كان بمقدورهــا أن تحـسَّ بهـم

(انحبسوا)
وتـردَّدَت الكلمـة بشـكل مُســـكرٍ في ذهنهـا. كانـوا أســفل إبهامهـا، في نطـاق سُــطَّتها. سـلطتها! يـا لهـا مـن كلمـة!
أكملـت صعودهـا وتطلًُعَـت بالداخـل ورأت جـورج
 هنـاك آخـرون خلفـه، وبـدوا جميعًا مثـل سَـمَكٍ في حـوض مـو مـاء.

رفعــت عينيهـا في لمحــة سريعــة، نعـم؛ أنابيـب الــرَّشً موجــودة،


 أو مـا شـابه.

قواعد مقاومة الحريق. في ومضة استدعى ذهنها
(كابلات سوداء سميكة مثل الثعابين)

 بحـنر فوقهـا كي تصـل إلى العـرش. كان تومـي يـســك بذراعهـا.
(النار واهاء)
ارتفَعَـت بذهنهـا وتحسَّسَــت بــه الأنابيـب وتَتَّعَتهـا. بـارده، مليئـة
 المـشروب مـن فوَّهــه خرطـوم في حديقـة.

التووا.
 ناظريـن حولهـم. سـارت إلى مسـتطيل الزجـاج الصغـــير في البـاب الأوسـط ونظـرت في الداخـلـ.
كانت تُطِر في صالة الألعاب. بدأت كاري تبتسم.




(ألحقي بهم الأنى إذًا ألحقي بهم الأذى)





 كاري تضحـكـك.
(إذًا قسمًا بالمسيح فليبدوا جميعًا مُضحِكِين)
وفي هبَّةٍ مفاجئة عمياء، استدعت كل القوة التي أمكنها الشعور بها.








 وهـي مـا زالـت ترتـجُّ.


 نبضـت رأسـها بشـــَّة، وضـاع التفكـــير الواعـي.

ترنَّحَـت مُبتَعِـدةً عـن الأبـواب، وهـي مـا زالـت تُبقيهـا مُغلَقـةً، فاعلـة
 وأدركــت هـي عـلى نحـو غائـم أن الجداريـة لا بُــَّ قــد أمســكت فيهـا النـيـران.
انهـارت فـوق الدرجـة العلويــة ووضعـت رأسـها عـلـى ركبتيها، محاوِلـةً


 لكــن دعهــم. ســتنال منهــم فيـهما بعــد. ســتنال منهــم جميعًا. كل مَــن

 مـا كان عليـك فعلـه أن تراهــم في ذهنــك.
انطلقـت صفـارة البلديـة فجـأةً، جاعِلـةً إيَّاهـا تـصرخ وتضـع يديهـا
أمـام وجههـا

## (الصفارة إنها مجرد صفارة الحريق)

للحظـة. فقـدت عــينُ عقلهـا رؤيـةَ أبـواب صالـة الألعـاب وكاد بعضهـم

 إصبعًا.

بـدأت تســير مترنُحـةً عـبر المـرج مـن جديــنـ، في هيئـة خيـال مآتـة بعينــني جاحظتــنين، نحـو الشـارع الرئيـسي. عـلى يمينهـا كان وسـط البلـــدة
 ومحطــات البنزيــن وقســم البوليـس ومحطــة المطافـئــ

 التثبيـت الكبـيـرة المدهونــة عــلى الجانـبـ. (أوههه)

كانت ثقيلة. كانت ثقيلة جدًّا. التوى المعدن بإحكامِ ليعيقها. لا يهم.



 واختفـتـ. انبجـس اكمـاء بضغـط أبيـض في شـكل صليبـي. بــدأت تســير نحـو ســاحة جــراس مبتســمة، مترنِّحــة، وقلبهـا يــدقُ


 الكامــل والنهـائي.
لأنهـا كانــت ســتأخذهم معهـا، وسـيكون هنـاك حريـق هائــل، حتـى تَتلـئ الأرض برائحــة نتنهـا.
 بنزيـن تيـدي أموكــو. تَصــادَف أن كانــت أول محطــة بنزيـن مـرَّت بهـا، لكنهـا م تكــن الأخــيرة.

مـن شــهادة تحــت القسـم للمأمـور أوتيـس دويـل، أُدلي بهـا أمــام مجلـس تحقيقـات ولايـة مـين (مـن "تقريـر لجنـة وايـت")، ص 29-31:

س: حضرة المأمور، أين كنت في ليلة السابع والعشرين من مايو؟

 تشـامبرلين والمـؤدي إلى ديرهـام، لكنـي كنـت أسـاعد ميـل كريجـر؛ ضابـط شرطـة ديرهــام.
س: متـى أُلِغْـتَ أوَّل مــرَّة أن مشــكلةً وقَعَــت في مدرســة إيويــن
الثانويــة؟
ج: تلقَّيــتُ رسـالة لاســلكية مـن الضابـط جٍاكـوب بليـسي في السـاعة
.10:21
س: ماذا كانت طبيعة الاتصال اللاسلكي؟ ج: قـال الضابـط بليـسي إن هنـاك مشـكلة في المدرسـة، لكنـه لم يعـرف
 قـد جــنب بضعـة إنـذارات حريـق. قـال إنـه ذاهــب إلى هنــاك لــيرى ويُحــنّد طبيعـة المشـكلة.
ة.
t.me/t_pdf
س: هل قال إن هناك حريقًا بالمدرسة؟ ج: لا يا سيدي.

س: هل طلبتَ منه أن يعود إليك بتقرير؟
ج: نعم.
س: وهل عاد الضابط بليسي إليك بتقرير؟

ج: لا. قُتـل في الانفجـار التـالي لمحطـَة بنزيـن تيـدي أموكـو عـلى ناصيـة الشـارع الرئيـسي وشـارع سـمر.
س: متى تلقَّيتَ اتِّصالًا لاسلكيًّا تاليًا يتعلَّقَ بتشامبرلين؟


 وصلـت بـه إلى تشَـامبرلين، وجـدت أنـه مل يَعُـد لدينـا واحــد نحــن أيضًا.

س: ما الاتصال الذي جاءك في الساعة 10:42؟


 أي شيء في ذلـك الوقـت. تذكَّر، حـدث كل شيء في غضـون أربعــين دقيقـة. س: نفهم هذا يا حضرة الهأمور. ماذا حدث بعد ذلك؟


 وانقطـاع الميـاه.

س: هل تعرف في أي وقت بالضبط كان ذلك؟
ج: نعـم يــا سـيدي. كنـت محافظًا عــلى تسـجيل كل شيء قبلهـا. كانـت
الساعة 10:58.
س: يزعم كويلان أن محطة أموكو انفجرت في الحادية عشرة.
 وخمســون دقيقـة.

س: متى وصلت إلى تشامبرلين بالضبط؟ ج: في الساعة 11:10 مساء. س: مــاذا كان انطباعــك الفــوري لــدى وصولــك يــا حــضرة المأمـور

ج: كنت مذهولًا. مل أستطع تصديق ما كنت أراه.
س: وماذا كنت تراه بالضبط؟


 حانـة دوفي وجريـل، محـل كيـلي فـروت كومبـانياني، وصالـة البليـاردو. كانــت






 يوجـد شيء قريـب منهـا بــا يكفـي لأن يشـتعل- لكـن يــا إلهـي، كل هـؤلاء الأطفـال بالداخـل... كل هــؤلاء الأطفـال...

س: هل قابلت سوزان سنيل لدى دخولك البلدة؟ ج: نعم يا سيدي. لقد لوَّحَت لي كي أتوقَّف.

س: متى كان ذلك؟
ج: ما إن دخلت البلدة... 11:12، ليس بعد ذلك.
س: ماذا قالت؟

ج: كانـت شــيدة الاضطـراب. تعرَّضَـت لحـادث ســيارة صغـير -انـزلاق-


 حـضرة المأمـور دويـل.
ج: نعم يا سيدي، أعرف ذلك. س: كيف ردَدتَ على سؤالها؟



 س: هل قالت أي شيء آخر؟
ج: نعم يا سيدي. قالت: "لقد آذوا كاري لآخر مرَّة".

لآخـر مــرة"؟

ج: أنا واثق قَمامًا.
س: هل أنت متأكِّدْ؟ مائة في المائة؟
ج: سيدي، كانت البلدة تشتعل من حولنا. أنا...
س: هل كانت تشرب؟
ج: أستميحك عُذرًا؟
س: هل كانت تشرب؟ قلتَ إنها تورَّطت في حادث تَحطُّم سيارة؟ ج: أعتقد أني قلتُ حادث انزلاق صغير.

س: ولا مِكنك التأكُد من أنها قالت نحن بدلًا من هم؟ ج: أظن أنها رمبا قالتها، لكن... س: ماذا فعلت الآنسة سنيل بعد ذلك؟ ج: انفجرت في البكاء. فصفَعْتها. س: لماذا فعلت ذلك؟ ج: بَدَت مُصابةً بحالة من الهيستيريا. س: وهل هدأت في النهاية؟



س: هل استجوبته؟؟
ج: حسـنُ، ليـس بالطريقـة التـي تسـتجوب بهـا مُجرِمِا، إذا كان هــــا

 بـدأت المشـكلة، وأخبرتنـي أنهـا كانـتـت في البيـتـ. س: هل استجوبتها أكثر من ذلك؟
ج: لا يا سيدي.

س: هل قالت لك أي شيء آخر؟
ج: نعم يا سيدي. سألتني -توسَّلَت إليَّ- أن أجد كاري وايت س: وماذا كان ردُ فِعِلِك على ذلك؟
ج: طلبتُ منها أن تعود إلى البيت. س: شكرًا حضرة المأمور دويل.

خـرج ڤيـك مـوني مـن الظـِّلال قـرب مكتـب صرافــة بانكـرز تراســت












الجـاف.




-
ـ شدَّت كل المقابس...
قالها ڤيك برفق، مبتسمًا.

- وـــدَّت كل المقابـس وفتحــت الميـاه وشششششـش، وشششـش،

(1) فطِّ خيالي من شخصصيات الكاتب لوبس كارول في رواية "مغامرات ألبس في بلاد العجائب"، والمعروف بابتسامته المزعجة المميزة. (المترجم)
- لا يِكننـا أن نتركهــم. آه لا، لالالا. لا يِكننــا. كاري شـــَّت كل


 كانـت ابتسـامة عريضـة ومخيفـة.

قال دويل بخشونة: - ماذا حدث؟ ماذا حدث في المدرسة؟

قالها ڤيك مُتْمتِمًا. - كاري حدثت في المدرسة. هي... خبا صوته وابتسم مُطرِقًا إلى الأرض. هزَّه دويل ثلاث هزَّاتٍ حادَّة. اصطكًّت أسنان ڤيك معًا كالصنوج. - ماذا عن كاري؟ تَتم ڤيك:

- ملكة الحفل. ألقوا الدم عليها هي وتومي.
....
كانــت السـاعة 11:15. انفجـرت محطـة بنزيـن تـوني ســيتجو في شـارع سـمر فجـأة بـدويًٍ هائـل متحـشرج. أضـاء الشـارع بضـوء كالنـا
 صعـدت سـحابة هائلـة زيتيـة فـوق أشـجار الـدردار في متـــزَّه كورتهاوس

بـارك، مضيئـة بحـيرة البـط والماسـة المميـزة لشـعار "ليتـل ليـج"(1) بــون



 (بلدتي هذا يحدث في بلدتي)
أن هــذا كان يحـدث في تشـامبرلين، في تشـامبرلين، بحـق اللـه!، حيـث


 الثانيـة والنصـف صباحًا كل يـوم. كانـت بلدتـه تشــتعل.

خـرج تـوم كويـلان مـن قسـم البوليـس وجــرى قاطِعَـا الرصيـف إلى



 شيء، وهـا هــو - ســليم.

قال لاهثًا:
-- ماذا يحدث؟

تساءل دويل باقتضاب. فأجابه كويلان:
 فِــرَق البيسـبول المحليـة للشـبـباب والكــرة اللينــة في جميـع أنحـاء الولايـات المتحــدة وبقيــة

العالم. (المترجــم)

- كنـتُ أصغـي إلى اللاسـلكي. أرادت بلَدِيَّتـا موتــون وويسـتوڤر أن

 هـل فعلـت الصــواب؟ -

مرَّر دويل يديه في شعره، وقال: كان بلوك مفوَض المرافق العامة في البلدة، والتي تشمل المياه. - لا. لكــن الرَّيِّس ديجهـان يقـول إن لديهـم مـاءً في مُربَّـع رينيـهـ
 الآن. أمسـكتُ ببعـض الأطفـال، وهــم يقيمـون مستشــنى في قســم
 عـلى بلاطـك يــا أوتيـس.
أحـسَّ أوتيـس دويـل بِوجـة مــن الوهـم تجتاحـهـه. بالتأكيـد لا يِكـن أن تجـري هـذه المحادثــة في تشــامبرلين. لا يمكـن.

- لا بــأس يــا تومــي. فعلــتَ الصــواب. عُـــْ إلى هنــاك وابـــدأ في الاتصـال بـكل طبيـبِ تجــده في دليـل التليفونـات. أنـا ذاهـب إلى شـارع ســمر.
طيب يا أوتيس. لو رأيت هذه العاهرة المجنونة، خُن حذرك.

مُ يكن دويل جهوري الصوت، لكنه صاح الآن متسائِلًا. جفل توم كويلان وقال: -

رمش كويلان بعينيه في بطء، وقال:

- لا أعرف. لقد خطر لي ذلك... فقط بطريقة ما.

من شريط أخبار الأسوشيتدبرس الوطني، 11:46 مساء: تشامبرلين، مين (أب)

ضربـت كارثــة فادحــة الأركان بـــدة تشـامبرلين بولايـة مـين الليلـة. امتــدِّ
 بالمدرسـة، إلى منطقــة وسـط البلـدة، مُتسـبًِا في انفجـا



 الداخـل. قـال أحــد رجـال الإطفـاء الذيـن تــم اســتدعاؤهم مــن ويســوڤر







$$
\text { 11:46 مساء } 27 \text { مايو، } 8943 \text { ف (أ ب) }
$$

(1) كان حريـق Cocoanut Grove في بوسـطن، ماساتشوسـتس، الولايـات المتحـدة في 28 نوڤمـبر


ط تــرد أي تقاريـر أخـرى لـ "أ ب" مـن تشـامبرلين. في السـاعة 12:06
 12:17 ألقـى عامِــلُ إسـعاف مــن موتــون عُقـبَ ســيجارة بينـما كانــت سـيارة النجــدة تُـسرِع نحــو شــارع سـمر.

 صباحًا، كانـت تشـامبرلين مقطوعـةً عــن بقيـة البـلاد التـي كانــت تنــام بالطبـع غافلـة.




 لا مجـال لتوصيلهـا.
وهكذا اندفع أهل تشامبرلين في الشوارع.









مـا حــث لبلدتهـم، لــيروا إن كانـت ترقـد بالفعـل مُحتَرِقةً وداميـة. خـرج الكثـــرون منهـهم أيضًا ليموتـــــا.

 كنيســة الأبرشـانيِّين (1) في شــارع كاركــين، حيـث كانــت تصـلي.







 والتمايُـلات والانكسـارات مـع انبثـاق الطاقــة النفســية منها. سـقطت دِكَكِ،



 بقـدر مـا كان صنيعَها. وهكـذا غـادرت الكنيسـة، تركتها لتعـود إلى البيـت وتجـد أمَّهـا وتجعــل الدمـار كامِـلًا.





توقَفَـت عنـد الدرجـة الأخــِرة، ناظِـرةً إلى جمـوع النـاس وهـم يتدفَّقون


تضحيتهـم. فليُسـمَّ هـذا الــكان رقـا (1)، إيخابـود (2)، الأفسـنتين (3)

## التووا.

وتوهَّجَــت مُحـوِّلات الكهربـاء أعـلى أعمــدة الإضــاءة بضـوءً أرجـــواني



 الكابـلات ودخلــوا في رقصـات كهربائيـة مُرتجَّهـة. انهـار بعضهـهم بالفعــل في الشــارع، وتصاعـد الدخـان مـن أرديتهـم ومناماتهـم.
التفتـت كاري ونظـرت بثبـاتٍ إلى الكنيسـة التـي غادرتهـا للتَّوِّ. انصفـق
 واستدارت كاري نحو البيت.

مـن شـهادة تحـت القَسَـم للســيدة كـورا سـيمارد أُلي بهـا أمـام مجلس
تحقيقـات الولايـة (مـن تقرير لجنـة وايــت) ص 217-218:





 والينابيع ومـات بسـبـبه كثـير مـن النـاس. (المترجـم)

س: سـيدة سـيمارد، يتفهًّم المجلـس أنـك فقَــدتِ ابنتَـكِ ليلـة الحفـلـ، ونحـن متعاطفـون معـكِ أعمـق التعاطـف. سـنجعل هـذا التحقيـق قصـيرFا قــدر الإمـكان.

ج: أشكركم. بالطبع أريد المساعدة لو أمكنني ذلك.
س: هــل كنـتِ في شـارع كارلــن حـوالي السـاعة 12:12، عندمـا خرَجَـتـت
كاري وايـت مـن (كنيسـة الأبرشـانيين الأولى) في ذلـك الشـارع؟
ج: نعم.
س: ماذا كنتِ هناك؟




 لكنــي وجــدتُ إشـارة مشـغول بعـد أول ثلاثــة أرقـام. أنـا... أنــا... بعــد

س: خُذي وقتك يا سيدة سيمارد. كل ما تحتاجينه من وقت. ج: غــَوتُ في حالـة مـن الجنـون. وقـع انفجـارٌ ثــانٍ -أعــرف الآن أنهـا

 عندمـا دقَّت السـيدة شـايرز عــلى البـاب بقــوة. س: السيدة جورجيت شايرز؟

ج: نعـم، فهـم يعيشـون بعـد الناصيـة. 217 شـارع ويلـو. وهـو شـو شـارع
 هــل أنــت موجـودة؟ هــل أنــت بالداخــلـ؟". ذهبـتُ إلى البـاب. كانــت

ترتـدي رداء حمَّامها وخُفُيها. بـدت قدماهـا بارِدَتَيْن. قالـت إنهـم اتَّصلـوا



السـيدة شــايرز؟



 س: احْكِ الموضوع بطريقتك وكما تشائين يا سيدة سيمارد. ج: ش.. شــكرًا. أعطيت السـيدة شـايرز سُـترةً قديَـــة كانـت في الجـوار، وانطلقنـا.

س: هل كان هناك أناس كثيرون يسيرون في شارع كارلين؟


س: ماذا حدث؟







 البدايـة، أليـس كذـــك؟

س: هل عرَفتِ الشخص الذي خرج من الكنيسَ؟ ج: نعم. كانت كاري وايت. س: هل سبق ورأيتِ كاري وايت من قبل؟ ج: لا. مل تكن واحدةً من صديقات ابنتي. س: هل رأيتِ صورةً لكاري وايت من قبل؟ ج: لا.

س: وعـلى أي حــال كان الوقــت ظلامًا وكنـــِتِ عــلى مبعــدة مربــع ســكني ونصــف مـن الكنيســة. ج: نعم يا سيدي.
س: سيدة سيمارد، كيف عرفتِ أنها كانت كاري وايت؟ ج: عرفت فقط.

س: هــنه المعرفـة يــا سـيدة سـيمارد: هــل كانـت مثـل ضـوء دخـل في
عقلـك؟
س: كيف لا يا سيدي.

 س: هل كان هناك أي إحساس شعوري صاحب هذه المعرفة؟
ج: نعم. الرعب.

س: ماذا فعلتِ بعد ذلك؟

ج: التفـتُ إلى جورجیيـت وقلـت: "هـا هـي". وقالـت چورجیيـت: "نعـم،

 الشـارع، وبعضهـا تبصـق شرارات حيَّةً. ضرب أحدهـا رَجُـلًا أمامنــا وان.










 كان هنـاك واحــد مـن هــنـه الكابـلات الرئيســية الثقيلـة مقطوعًا أمامنـا








 أحــد الكابـلات عـلى الشرفـة الأماميـة لبيـت إلى اليســار، وأمسـكت فيـه

النـيران. اسـتطَعتُ أن أسـمع ألـواح الخشـب المتزعزعـة قديــة الطــراز


























قسـم البوليـس مـع كثــير مـن الأشــخاص الآخريـن. بعضهـم -قِلَّة منهـمـ كانــوا صبيـة في ثيــاب حفلهـم وبـدأت أســألهم إن كانــوا فــد رأوا رونــدا. وقالـوا... ق.. ق.. قالـوا...

## (استراحة قصيرة)

س: أنتِ متأكِدَة بشكل شخصي من أن كاري وايت هي مَن فعلت ذلك؟ ج: بلى. س: أشُُرُكِ يا سيدة سيمارد. ج: أود أن أسأل سؤالًا لو سمحتم.

س: بالطبع.
ج: ماذا سيحدث لو أن هناك آخرين مثلها؟ ماذا سيحدث للعام؟
--

من كتاب "وانفجر الظل..." (ص 151):

عندمـا أصبحـت السـاعة 12:45 مـن صبـاح يـوم 28 مايـو، كان الموقـف



 المبـاني التجاريـة بعـد تقاطـُع الشـارع الرئيـسي وشـوارع أوك.

 ذلـك اليـوم. كانـتت الميـاه متوافِـرةً في شــارع سـمر؛ لكـن ط يكــن هنــــاك

ببســاطة رجـال إطفـاء أو مُعــدًات مقاومـة حرائـق لاسـتخد|مها. كانـت الُعُــُّات وقتهـا في طريقهـا مـن لويسـتون، أوبـرن، ليسـبـون، برونزويـك، لكـن ط يَهِــل شيء حتـى السـاعة الواحـدة.

 بهـا في ذلـك البيــت الــذي وَـَـَدَت فيـه مارجريــت وايــت ابنتهـا.




 الدمـار عـبر البلـدة، لكنـه مسـار ذو وجهـة محـددة غالبــا: البيـتـ...

## ---



 في البيـت مـن الحريـق في الشـارع.

 الميكانيـكي زعقـة صغـيرة مخنوقــة ثــم ســكن هامِـدًا.

زعقـت السـارينات مـن البلـدة بـلا نهايـة، لكـن كان مـا زال بمقدورهــا سـماع وقـع الخطـوات عندمـا تعـالى عنــد مدخـل البيـت. انفتح الباب كأن ريحًا اجتاحته. خطوات في الصالة.

سـمعت اللوحـات الجِصِيَّـة في غرفـة المعيشــة (المسـيح، الضيـف غـير المـرْئ؛ مـاذا كان ليفعـل يسـوع؛ اقتربــت الســاعة؛ لـو كانــت الليلـة يـوم الحسـاب؛ هــل أنــت مسـتعد) تنفجـر واحـدة بعــد الأخـرى، مثـل طيـور الجـص في مضـمار الرمايـة.
(آه لقد كنتِ هناك ورأيتِ العاهرات يرقصن على منصًات خشبية) اعتدلـت في جلسـتها عـلى مقعدهـا الدائــري كتلميـذ نجيـب يجلـس في مواجهـة الفصـل. لكـنَّ عينيهـا كانتـا مُشَوَّشَـَتَنْن.

انفتحت نوافذ غرفة المعيشة بعنف إلى الخارج.
انصفق باب الططبخ ودخلت كاري.


 مخدوشــتان مجلوطتـان. همسـت:

ماما...
عيناهـا كانتـا لامعتـين بشـكلٍ غـير طبيعـي، كعينـي الصقـر، لكـن فمهـا كان يرتجـف. لـو كان هنـاك أحـد يشـاهد هـــا المشـهـد، لأدهشـه التشـابُه

جلســت مارجريـت وايـت عــلى مقعدهـا الدائـري في الططبـخ، والسـكين

كان ينبغـي أن أقتـل نفـسي عندمـا وضعــه فيَّ. بعـد المـرة الأولى،


 الخطيئـة لا تَـوت أبــدًا. الخطينـة... لا تَــوت... أبــدًا.

- في البدايـة كان كل شيء عــلى مـا يـرام. عِشـنا بــلا خطيئـة. فِمنـا في نفـس الفـراش، أحيانًا بَطنًا لبطـنـ، وآه، كان بِقـدوري الشـعور
 وبدأت تبتسم، وكانت ابتسامةً قاسيةً مُريعةً.

 وطردتـه مـن البيـت. رحــل لســاعات، وصلَّيــتُ مـن أجلــهـ كان
 يصـارع الشـيطان كـما صـارع يعقـوبُ مَــلاكَ الـرب. وعندمـا عـانـاد، كان قلبـي ممتلِئًا بالامتنـانـان
 ظــلال الغرفــة المتقلِّبـة.
- ماما، لا أريد أن أسمع هذ!!

بـدأت الأطبـاق تنفجـر في الدواليـب مثـل الحـمَّام الطينـي المسـتخدَم في تدريبـات التصويـب.

- بعـد أن دخـل شَـَمَتُ الويسـكي في أنفاسـهـه وأخـذني. أخـذني! ونَتَنُ الويسـكي في النُــرْل القــنر مـا زال عالِقًا بــه، أخـنـني... وأعجبنـي

ذـلـ!
صرخت بالكلمات الأخِرة نحو السقف.

- أعجبتني آه كل هذه المضاجعة القَذِرَة ويداه فوقي فوقي كلي!

مام؛

قطعــت حديثهـا كأنهـا تلقَّـت صفعـةً، ورمشــت بعينيهـا ناظِــرةً إلى ابنتهـا. ثــم قالــت بنـبرة صـوت أكـثر طبيعيـة:








 أخـرى. وهكــذا الآن أتى الشــيطان إلى البيـتـ.

رفَعَـت السـكـين، وثبتــت عيناهـا، كأنهـما منوَّمتـان، عــلى الانحنـاءة
اللامعـة لنصلهـا.
أخذت كاري خطوة بطيئة متخبِّطة إلى الأمام.
 أنـا... هـذا ليـس صوابًا، يــا مامـا. هـذا ليـس....

هيا نصلِّي...
 عطـفُّ مجنـونٌ رهيـب. غَـدَا نـور النـار أكـثرَ سـطوعًا الآن، متراقصًا عـا عـلى الجــدران كالدراويـش.
-
-

صرخـت كاري. وسـَطَطَت عـلى ركبتيها، مُطرِقَةَ الـرأس، رافعـة اليديـن في توسُــلـ.

مالت ماما إلى الأمام، وهبط السكين في قوس لامع. انتفَفَـت كاري إلى الخلـفـ، ربِــا بعـد أن رأت المشـهـد بطـرف عينهـانـ،
 اشـتبكت قدمـا مامـا في سـاقيْ مقعدهـا، وسـقطت مُنبَطِحَةً وهي جا جالسـة. حدَّقَت إحداهما في الأخرى في لوحة صامتة. بدأت الدماء تَنُِّ من حول مقبض السكين وتتناثر على الأرض. ثم قالت كاري بنعومة: -

حاوَلَـت مارجريــت أن تنهـض، فترنَّحَــت، وسـقَطَتَ مـن جديــد عــلى يديها وركبتيها. وصرخـت بصـوتٍ أجـشًّ ماذا تفعلين؟

- أتخيَّل قَلَبَكِ يــا مامـا. يكـون الأمـر أسـهل عندمـا تريـن الأشـــياء في

 الآن. أبطــأ قليـلًا.

حاوَلَـت مارجريـت أن تنهـ مـرَةً أخـرى، ففشـلت، ورسـمت علامـة العــين الشريـرة في مواجهـة ابنتهـا.



همست مارجريت وايت:

- أبانا الذي في السموات...
- أبطأ يا ماما. أبطأ. -
- أستطيع أن أرى الدماء تنزف بداخلك. أبطأ. -
- قدماكِ ويداكِ مثل الرخام، مثل المرمر. بيضاء. .
- 

 -
-
-
سقَطَت على وجهها، ويداها ملتويتان.
-
همست كاري:
-
أطرَقَــت ناظِـرةً إلى نفسـهاه، ووضعـت يديهـا بضَعـفٍ حـول مقبـض
الســكين.
(لا آه لا هذا يؤطم هذا ألَمٌ أكبر ممَّا يُحتمل)
حاوَلَـت أن تنهض، وفشـلت، ثـم رفعـت نفسـهـا مُسـتَنِدةً عـلى مقعــد

 النوافـذ الآن. وصلـت ألسـنة اللهـب بالفعـل إلى البيـت المجـاور، حتـى أن

الـشرارات الآن كانـت تشـعُع بنعومـة عـلى السـقف الـذي ثقبتـه الصخـور بوحشـية قبـل ألــف عـام.
خرجت كاري من الباب الخلفي، وتعثِّرت في المرج، واستراحت (أين ماما؟)

مسـتندةً إلى شـجرة. كان هنـاك شيء مـن المفترض بها أن تفعله. شيء يتعلَّقِ بـ
(ساحات انتظار السيارات الخاصَّة بنُزل الطرق)
الهلاك ذي السيف. السيف الناري.
لا يهُُُ. سيأتي إليها.

عـبَرَت السـاحات الخلفيـة إلى شـارع ويلـو، وبعــد ذلـك زحفــت صاعِــدةً الجـسر إلى الطريق السـادس.

كانت الساعة 1:15 صباحًا.

كانـت السـاعة 11:20 مسـاء عندمـا عـادت كريســتين هارجنسـن مـع

 - بحقٍ الله دعني أفُكَّك أزرارها... -
شـقَّها فجـأة مـن ظهرهـا




والنـادلات ومُصفًّفـات الشَّعر، للشـباب قائـدي الموتوســيكلات وداهنـي شَـعرِهم بالفازلــين مـع فتياتهـم مــن بلـدتيَّه ويســتوڤر ولويســتون.
-

صفََهَها، فاهتــزَّت رأســها بقــوة إلى الــوراء. اتَّخَـَذَت عيناهــا لمعـةً مُحايِـدةً ومَيِّتــة. -
 وبطـن مشـدودة، وســاقِن طويلتــنـن ومحبوكتَـْنِ في بنطالهـا الحـينـز؛ لكنهـا تراجَعَــت نحــو السريـر.

- انتهى الأمر. -

اندفـع نحوهــا ولكَمَتـه... لكمــة قاســية عــلى نحــو مُذهــلٍ اسـتقرَّت
عــلى وجنتـه.
اعتدل ولوى رأسه قليلًا.

- لقد ناوَلِنتي لكمةً بكدمَةٍ أيَتَها العاهرة.
- وسأناولك المزيد.
- ستفعلين، أنتِ على حَقِّ لعين.
 قميصـه، وابتســامة صغــــرة تلــوح عــلى وجهـهـ. -

كان يدعوهــا تشــارلي كلَّـما أحــسَّ بالـسرور منهـا. فگَــرَت بلمحــة سـخرية بـاردة أن هــذا الاســم يبـدو أنـه مُـرادِفٌ نَوعـيٌ فيٌ في قاموسـهـ يعنـي: مومـس جيـدة.
أحسَّـت بابتسـامة صغــيرة ترتسـم عــلى وجهها، مسـترخية قليـلًا، وكان

 في عجـز عـلى ظهـره.
 اللعينـة، ابتعــد عنـي!

كان يبتسـم لهـا مُكـشِّرًا عــن أنيابـه، وبجذبــة واحـر واحـدة سريعـة عنيفـة انكـسر ســحَّابها، وتحـرَّر فخذاهـانـا كان يقـول ناخِـرًا:



 أجــل الخنازيـر، صحيـح؟ عــلى فَرْجِـكِ اللعـــين مبــاشرة. أنـتـ...
 وقـد ارتَسَـَمَت عـلى وجههـا ابتسـامة عجيبـة.

- أردتهـا بهـذه الطريقـة طـوال الوقـت، أليـس كذلـك؟ أيُّهـا الحُثالـة
 المقـرف ذا الخصيـة الواحـدة والقضيـب القصـير. ارتسَمَت على وجهه ابتسامة عريضة بطيئة مجنونة وقال:

قالتهـا واختفـت ابتسـامتها فجـأة، ونفَـرَت عـروق رقبتها بينـما كانـت
تتنخَّم.... وبصقـت في وجهـه.
وغاصَا في غيبوبة حمراء عنيفة.
بالأسـفل ضجّا وعينـاي مفتوحتـان عــلى اتسـاعهما/ ســتة أيـام عــلى الطريـقى، وهــا أنـا






 أحدهـم إلى سـاحة انتظـار الســيارات وبــدأ يـصرخ مُذيعًا الخـبر، كانــت كريـس وبيـلي نائـــين.
---

اسـتيقظت كريـس فجــأةً وأشـار المنبـه عــلى الطاولــة الجانبيـة إلى الواحــدة وخمـس دقائـقـى كان أحدهــم يطــرق البــاب بقــوة ويزعــق: -
 وقـال بصـوت غليـظ: ماذا هناك بحق المسيح؟
(1) مـن أغنيـة Six Days on the Road التـي اشــتهرت عندمـا غناهـا مطـرب موسـيقى الكانـتري: ديف دادلي سـنة 1963 وحققـت نجاحـا كبـيرا. (المترجـم)
 (3) جيتار رنًان مخروطيُّ ذو هيكل خشبي. (المَتجم)

أحـسَّ بلسـعة في ظهـره. كانـت العاهـرة قـد غطُّتـه بخـدوش طويلـة.

 أدهشـه الصمـت. صمـت. لا تغلـق الكافالييـه أبوابهـا قبـل الثانيـة
 وتنطفـئ مـن خـلال نافـذة العلِّيُـة المتربـة. باسـتثناء الطـَّرق الثابــت (حدث شيء ما)

كان المكان في سكون المقابر. همست كريس: - مَن هذا؟

كانت عيناها لامعتين ويقظتين في ضوء النيون المتقطِّع. قال شاردًا: - جاكي تالبوت...

ثم رفع صوته:
-

- دعني أدخل يا بيلي. لا بُدَّ أن أتكلَّم معك!

نهض بيلي وسار إلى الباب عاريًا. أزال قفل الباب العتيق وفتحه.


 القدِــة ذات السـقف القابـل للطـي، ورأوا خـطَّ الغـاز الأسـاسي في جـادَّة

جاكسـون وهـو ينفجـر مـن أعـلى تـلً بريكيـارد هِـل. عندمـا اسـتعار چـاكي
 حالـة فـوضى مذعـورة. قال لبيلي:

 يحـترق. ويقوكــون إن كاري وايــت مَـن فعلتهـا!

قالت كريس: -
بدأت تنهض من السرير وتتلمَّس طريقها بحثًا عن ملابسها.
.

- اخرسي وإلا سأركل مؤخِرتَكِ.

قالها بيلي بهدوء. ثم التفت إلى چاكي مرّة أخرى وأومأ له كي يكمل: ـ لقـد رأوهـا. رآهـا كتـــير مـن النـاس. يقولـون إنهـا كانــت مُغطَّاة
 يــدرك سـتيڤ وهـنري الأمـر لكـنـ... بيـلي هــل أنــت ... دم الخنازير ذلـك... هــل كان...
-
 المصبـاح الوحيـد في الصالـة. - يا يسوع... بيلي... البلدة كلها...

ـ ـاري دَمَّرَت البلدة بأكملها؟ كاري وايت؟ هُراؤَكَ زاد وفاض.
قالهـا بهـدوء، برزانــة تقريبًا. خلفـه كانــت كريـس ترتــدي ثيابهـا
بسرعــة. قـال جـاكي:

- اذهب وانظر من النافذة...

ذهـب بيـلي ونظـر خارجًا. كان الأفـق الشرقـي بأكملـه قـــد اسـتحال
 ثـلاث سـيارات مطافئ تـصرخ عابـرة. اسـتطاع أن يُميِّز الأســماء المكتوبـة
 الخاصـة بالكافالييـه. قـال بيـلي: - يا ابن العاهرة! هذه الشاحنات من برونزويك.

قالت كريس:

- برونزويك؟ إنها على مبعدة أربعين ميلًا. هذا لا يككن...

التفت بيلي إلى جاكي تالبوت وقال:

- طيب. ماذا حدث؟

هز چاكي رأسه وقال:

- لا أحـد يعـرف، ليـس بَعــُ. بــدأ الأمـر في المدرسـة الثانويـة. نالـت


 بنزيـن تيـدي أموكـو، ثــم محطــة موبيـل في شـارع ســمر...

قال له بيلي مصحِحًا:

- سيتجو، إنها محطة سيتجو.
- 

قالها چچاكي صارخًا ثم أكمل:
 الدلـوان... ط يرتـــد أحــْ مِنَّـا قُفَّـازات... سأعتني بهذا...

- أنت م تفهم الأمر يا بيلي. كاري...
- 
- 
- اخرج وإلا سأكسر ذراعك وأطعمك إياه. تراجَعَ چاكي خارِجًا من الباب بحذر. - عُدْ إلى البيت. لا تتحدَّث إلى أحدٍ. سأعتني بكل شيء. -

صفق بيلي الباب.
بادَرَته كريس على الفور:

- بيلي، ماذا سنفعل مع تلك العاهرة كاري؟ آه يا إلهي ماذا سنفعل...
 جلسـت كريـس منَبَطِحَةً في صمـتٍ مذهـول للحظـةَ، وبعـد ذلك أمسـكت بوجهها وبـدأت تنشـج.

ارتــدى بيـلي بنطالــه، وتيشرتــه، وحـذاءه ذا الرقبـة. ثــــم اتجـهـه إلى إلى الحـوض الخـرفي المتكـسِّر في الركـن، فتـح زِرَّ المصبـاح أعـلاه، وبلُّلـ رأسـهـ،

 والملامـح، قـســح الـدم عــن شــفتها المشـقوقة.

قال بيلي:

- سـأخبرك بــا سـنفعله. ســنذهب إلى البلـدة ونتـــرَّج عـلى النـــران.


وسـأخبر أمـي العزيـزة العجـوز بنفـس الــكلام. تـــام؟
- بيلي... بصماتك..

كان صوتها مخنوقًا، لكنه مليء بالاحترام. قال بيلي: - بصماتهم. أنا كنتُ أرتدي قُفْازًا. - هل سيعترفون؟ لو اعتقلهم البوليس واستجوبهم... - طبعًا، سيعترفون.

كانـت الحلقـات والتموُّجـات سـليمةً تقريبًا. التمَعَـت في ضـوء المصباح





قال:

- ربمـا لــن يجـدوا الدلويـن أبــدًا. ولـو وجدوهــها، ربـــا تكــون كل


مـا تريديــن.

هلُ أخذتني معك؟
 إلى حجـم زنجـي، وعيناهــا متضرٍعتـان.

هبطـا إلى الطابـق السـفلي وعَـبَّا صالـة الرقـص الخاليـة، حيــث كانـــت


عــلى الطـاولات.
وبينما كانا يخرجان من باب الحريق قال بيلي: هذا الهكان مقرف على أي حال.

ركبـا ســيارته، وأدار المحـرَكّ. وعندمـا أضـاء الكشَّافَيْنَ الأماميـين، بــدأت كريـس في الـصراخ، ويداهـا مضمومتـان عـلى خديهـا. أحسَّ بيلي بالأمر في نفس الوقت: شيء ما في ذهنه،
(كاري كاري كاري كاري)

حضور ما.
كانت كاري واقِفةً أمامهما، ربِا على مبعدة سبعين قدمًا. صوَّرَتها الأضـواء العاليـة في هيئـة شــبيهة بالمشـاهد الشَّـبحيَّة في أفـلام




 وقفـتت تترنُـح، وذراعاهــا مفرودتــان مثــل ذراعـي منـؤِّم مغناطيـسي مسرحـي، وبـدأت تَـششي مترنًّحـةً نحوهــــانـا.

حـدث ذلـك في بحـر ثانيـة. طم تجـد كريـس الوقـت كي تنهـي صرختهـا
 انتقـل إلى السرعـة الأولى، وضغـط عـلى دواسـة البنزيـن إلى آخرهـا. صرخــت إطــارات الشـيڤروليه عــلى الأســفلت، وقفــزت الســــيارة إلى
 الزجـاج الأمامـي ومعـه أصبـح الحضـور أعــلى صوتًا
(كاري كاري كاري)
وأعلى صوتًا
(كاري كاري كاري)

إطـارٍ وللحظــة تجمَّـدوا حتـى في الحركــة: بيـلي
(كاري تمامًا مثـل الـكلاب كاري قمامًا مثــل الـكلاب اللعينــة كاري يــا كـا بـروسي أتمنـى لـو أمكـن كاري أن تكــون كاري أنـتـ)

وكريس
(كاري يسـوع ليـس قتلهـا كاري طـ أقصـد أن أقتلهـا كاري بيـلي أنـا لا كاري أريــد أن كاري أرى هــذا كا

وكاري نفسها.
(أرى العجلـة عجلـة السـيارة بـدال البنزيـن العجلـة أرى العجلـة آه يــا
إلهي قلبـي قلبـي قلبـي)
 يديـه. دارت الشـيڤروليه في نصـف دائـرة مدخًا وانـة، وأنابيـب العـادم تُصـــــر جَلبـةً، وفجـأة بـدأ الجــدار الجانبـي للكافالييـه يكـبر، ويكـبر، ويكـبر (هذا هو)

وارتطـَمَا بـه بسرعـهَ أربعــن كيلومـترَا في السـاعة، والســيارة مـا زالـت

 مغروسـة في لوحــة العـداداتـ
 السـيارة. سـقط جـزء مـن إحـدى أنابيـب العـادم فيها، واشـتعل البنزيـن نـارًا موقَـَدَة.

رقـدت كاري عــلى جانبها، مُنغَلِقَـة العينـين، وهـي تلهـث بشــَّة. كان صدرهـا مُشَـَعِلًا.

بدأت تجرُ نفسها عبر ساحة انتظار السيارات، دون وجهة.
 فضلـك آه مـن فضلـك أنـا متألمـة بشــنَّة يــا مامـا مـاذا أفعـلـ)
 تنقلـب، تنقلـب وتـرى النجـوم، تنقلـب وتنظـر مـرة واحــدة وتَــوت.

وهكذا وجدتها سو في الساعة الثانية صباحًا.

عندمـا تركهـا المأمـور دويـله ســارت ســو قاطِعـةً الشـارع وجلَسَـــت

 مخيفــة.

وقد فعلتها كاري.
ط تكـن لديهـا أي فكـرة حـول كيـف عرفـت ذلـك، لكـن قناعتها كانـت واضِحـةً وصحيحـة كعملية حسـابية.

مـرَّ الوقـتـ. لا يهـم. لقـد قتـل ماكبـث النـوم وقتلــت كاري الوقـتـ.



 جيــد لشــارع كارلــين. لقـــد رحــل تومـيـي ولقــد عـــادت كاري إلى البيــت لتقتـل أمهـا.
(
اعتدلت فجأة في جلستها، محدٌّة في الظلام.
(؟)
ط تعـرف كيـف عرفـتـ. ط يكـن لهـذا أي علاقــة بـأي شيء قرأتـه مـن



(!!!!!)
اضطـرب قلبها بشــَّة في صدرهـا. ميتـة؟ فحصـت معرفتهـا بالحادثـة، محاوِلَةً أن تتجاهــل الغرابــة الـلفتـة لأن تعـرف مـن الـلا شيء.
نعـم، ماتـت مارجريــت وايـتـ. شيء لـه علاقـةَ بقلبهـا. لكنهـا طَعَنَـت
كاري. كاري مصابـة إصابـة سـيئة. كانـتـ...
ولا مزيد.

 إطفـاء متوافـرة لمحاربــة الحريـق بعــُ، لكـن متاريـس خشـبـية كانــت قــد

وُضِعَـت بعـرض طـرفي الشـارع، وأضـاءت أواني طريـقـت (1) مدخنـة مشـحمة
لافتـة تقــول:
خطر! أسلاك مكشوفة!
 خـدش جسـدها بأشـواك قصــرة قاسـية. خرجـت مـن سـاحة تسـبق بيـت آل وايــت وعـبرت إلى هنــاك.

كان البيـت مُشـتَعِلًا، والسـطح مُســتُعِرًا. مـن المسـتحيل مجـرد التفكــير في الاقـتراب بــا يكفــي للنظــر بداخلـه. لكــن في نــور النــار القــوي رأت




 بعيـدًا عــن الطريـق السـادس.


 معرفتها الغريبـة أخبرتهـا أن كاري سـتكون قـادرة عـلى كـل هـل هـذه الأشـياء.
(تبحث عن رجل بوليس)
قهقهـت قليـلًا عـلى تلـك الفكـرة وجلسـت وسـط العشـب، الـذي كان



(1) قدور وآنية توضع في الطريق وتوقد فها نارٌ للإضاءة أو الزنـة. (المترجم)

أسـلحتها وتستسـلم. ترفـع كاري يديهـا مطيعـةً وتنتـزع رأسـها مـن فـوق
 مكتـوب عليهـا (معـرض النـاس أ) (وتومي ميت)


 صيـد حمـراء ضخمـة في الليـلـ. (البلدة تحترق كلها آه لا بأس)



 وحـشي في هــذه اللحظـة. كانـتـ المسـافة إلى الكاڤالييـه ثلاثــة أميـال، حتـى عـبر الريـف، بينـما كانـت كاري ماضيـة. سـو (شاهدت؟ فكرت؟ لا يهم)
كاري وهـي تسـقط في غديـرٍ وتجـرُُ نفسـها خارجــة، مُتجمِّدةً وترتعشُ
 أجـل مامـا. أرادتهـا مامـا أن تكـون سـيفَ المـلاك النـاري، لتدمُـر...

> (ستدمر ذلك أيضًا)

نهضـت وبـدأت تجـري بشـكل أهـوج، غـير عابئـة بتتبُـع خيـط الدمـاء. مَ تَعُـد بحاجـة لتتبعـه بعـد ذلـك.

من كتاب "وانفجر الظل..." (ص 165-164):

 في مقالـه الممتــاز في "كتـاب العلـوم الســنوي"، لــو رفضنــا القيــام بذلــكـ،
 الثمـن فادحًا.







 كــما هــو الحــال بالنسـبة للــون عينيـهـ.






 تقويـض وهــدم كل الجـدران؟

وحتـى لــو أمكــن تحقيـق العـزل بنجــاح، هــل سيســمح الشــعب


 الـذي حــدث في تشــامبرلين كان مُصادَفـةً كاملـة. في الحقيقة، يبدو أننا قد عُدنَا إلى المربع رقم واحد...

مـن شـهادة تحــت القســم لســوزان ســنيل، أُدلي بهـا أمــام مجلــس تحقيقـات ولايــة مــنـ (مـن تقريــر لجنــة وايــت) ص 306-472:
 بلقائــك المزعـوم مـع كاري وايـت في ســاحة انتظــار السـيارات الخاصـة بالكاڤاليــهـه...

ج: طــاذا تسـتمرُّون في طــرح نفـس الأســئلة مــرارًا وتكــرارًا؟ لقـــ أخبرتكــم مرَتَـــنْ بالفعـــلـ
س: نريد أن نتأكد من أن التسجيل صحيح في كل...
 بالفعـل؟ أنتــم لا تعتقـدون أني أقـول الحقيقـة، أليـس كذلــكـ أكـ

س: تقولين إنَّكِ وجدتِ كاري في...
ج: هلًا أجبتَني؟
س: ... في حـوالي السـاعة الثانيـة صبـاح الثامـن والعشريـن مـن مايـو. أهـذا صحيـح؟
ج: لن أجيب أي أسئلة أخرى حتى تجيبوا السؤال الذي طرحته للتُوٌ.

س: آنسـة سـنيل، هــذه الهيئـة مُخوَّلـة بِقاضاتـك بتُهمَـة الازدراء إذا



 أو مـا شـابه. فقـطـط ابتعـدوا عنــي! (استراحة قصيرة)

س: آنسة سنيل، هل أنتِ مُستعدَّة لإكمال شهادتك هذه الطرَّة؟ ج: نعم. لكني لن أتعرَض للمضايقة المتكرُرة يا سيدي الرئيس.

 الحانـة في حـوالي السـاعة الثانيـة. هــل هــا صحيـح؟

ج: نعم.
س: عرفتِ الوقت.
ج: كنت أرتدي الساعة التي تراها في معصمي الآن حالًا.
 المـكان الـذي ترَكــتِ فيـه ســيارة والدتـك؟
ج: إنها على جانب الطريق. وهي أقرب إلى ثلاثة أميال على طول.
س: هل سِرتِ هذه الطسافة؟
ج: نعم.
س: والآن لقـد شـهدتِ سـابقا بأنـك "كنـتِ تعرفـين" أنـك تقتربــين مـن كاري. هـل يـكنــك تفسـير هــذا؟

س: هل أمكَنَكِ شَمُهُها؟
ج: ماذا؟
س: هل اتَّعتِ أنفك؟ (ضحك في المكان)

ج: هل تلهو بي؟ س: أجيبي على السؤال من فضلك.

ج: لا. ط أتتَّعَ أنفي. س: هل أمكنَكِ أن تريها؟

t.me/t_pdf

ج: لا.
س: تسمعيها؟
ج: لا.

س: إذًا كيف أمكَنَكِ أن تعرفي بوجودها؟ ج: كيـف عــرف تـوم كويـلان؟ أو كـورا سـيمارد؟ أو ڤيـك موني المسـكين؟ كيـف عـرف أيُّ منهم؟
س: أجيبـي عــلى الســؤال يــا آنســة. ليـس هــذا بالمـكان أو الزمــان الملائــــين للوقاحــة.


 وخطـوط الكهربـاء التـي سـقطت مــن أعمِدَتِهـا! و... س: آنسة سنيل، من فضلك...
ج: هذه الأشياء في سجل محاضر هذه اللجنة!

س: ليس هذا موضوعنا هنا.
ج: إذًا ما هو موضوعكم؟ هل تبحثون عن الحقيقة أم كبش فداء فقط؟ س: أنت تُنكِرين أنه كانت لديك معرفة مُسبَقَة بمكان وجود كاري وايت؟ ج: بالطبع أنكر. إنها فكرة سخيفة. س: فعلًا؟ وماذا هي سخيفة؟

 حـال مـن الأحـوال.

س: إذا مل تكـن لديـك معرفـة مُسـبَقة بهـكان وجودهــا، كيـف أمكنـك أن تذهبـي مبـاشرة إلى موقعهـا؟
ج: آه أيهـا الرجــل الغبـي! هــل اســتمعت إلى أي شيء قُلتُـه هنـا؟ كان
 لـو أعمـل عقلـه في الأمـر.

س: لكـن ط يجدهــا أي أحــد. بــل وجدتِهـا أنـتِتِ هــل يِكـن أن تخبرينـا هــاذا لم يظهـر النــاس مـن كل مـكان، كـما تنجـنذب بـرادة الحديــد إلى قطعـة مغناطيـس؟

ج: كانـت قواهـا تضعـف بسرعــة. أعتقـد ربــا أن... أن نطـاق تأثيرهــا كان ينكمـش. س: أعتقد أنك ستتَّفِقين معي في أن هذا افتراضُ غَيبيٌّ نِسبيًّا. ج: بالطبع هو كذلك. في موضوع كاري وايت، نحن جميعا غيبيون نسبيًّا. س: كما تشائين يا آنسة سنيل. والآن لو أمكننا العودة إلى...




 دهسـتها الشـاحنات والســـيارات العريضــة.

لكـن الحضـور كان مـا زال في ذهنهـا، مُصـــِرًا ذبذباتــه بعنـاد، مُكـرِّرًا

 مُـدَوًا، لكنـهـه يعلـو ويخبـو في ذبذبـات ثابتــة.

لا واعية.
تسـلَقَت الدرابزيـن الـذي يحــُ مسـاعـاحة الانتظـار، شـاعِرةً بحـرارة النـار


 أحــد موجـودًا فيها. مَ يَعُـد يهـمُ ليـس الآن.









رگَعَـت سـو، وأمســتثها بــذراع واحـــد مـن كتفهـا السـليمة، وأدارتهـا
برفـق عــلى ظهرهــا.
توجَّعــت كاري بصـوت غائـم، ورَفَّتـت عيناهـا. ازدادت حِــَّة إدراكهـا في
ذهـن سـو، كـما لـو أن صـورة ذهنيـة كانــت تنجــلي وتتِّضــح بؤرتهـا.
(مَن هنا)
وسو، دون تفكير، تحدَثْت بنفس الطريقة:
(أنا سو سنيل)
فقـط ط تكــن هنــاك حاجـة للتفكــير في اسـمها. فكـرة ذاتهـا كذاتهـا



وكاري، في عتاب ناءٍ أبكم:
(أنتِ خَدعتِني... أنتم جميعًا خدعتموني)
(كاري أنا حتى لا أعرف ماذا حدث هل تومي)
(أنت خدعتِني هذا حدث خُدعَة خدعة خدعة آه خدعة قذرة) كان خليـط الصـور والعواطـف مُذهـلًا، لا يِكـن تصويـره. الـدم. الحزن.

 تقاسَـمَتا المجمـوع الـكلي الرهيـبـ فعرفـة تامــة
(كاري كفى كفى كفى هذا يؤلمني)
 منعكـس عـلى مـرآة ذهنهـا: قبيـح، كاريكاتـوري، جعجـاع، قــاسي الجـمال. (انظري الخدع القذرة انظري حياتي كلها خدعة واحدة طويلة قذرة)

> (انظري يا كاري انظري داخلي)
 أحدهــم في احتيـاج شــديد جــرى عبرهـا رفـوف الكتـبَ، رافِعًا بعضهـا، متصفًا تسـقط، تـارِكًا الصفحـات تفـرُ بجنــون
(طححـات هـذا أنـا وأنـا طفلـة أكرهـه يــا بابـا آه يــا مامـا شـفاه عريضـة آه أســنان بـوبي دفعنــي آه يــا ركبتـي السـيارة أريــد أن أركـبـ الســيارة ســنذهب لزيـارة العمَّـة سيسـيلي مامـا تعـالي بسرعـة لقـد تبوَّلـت)

 ومضــات مــن الخـــبرة، رمـوز هامشـــية في كل الخطــوط الهيروغليفيــة للعاطفــة، أعقـد مـن حجـر رشـــد.

 كاري، القــرف مــن كاري نفســها،

كضفدعــة صغـــرة لعينـة)
الكراهية للآنسة ديسياردن، الكراهية تجاه نفسها.

الجميـع وتدميرها.
 شـعرت بـكاري تتراجـع مُنسَحِبةً، ضعيفـة ومُنهَتَـة.
(ماذا لم تتركيني في حالي فقط)
(كانــت مامـا لتظـل حيَّةً لقـد قتلـت أمـي أنـا أريدهــا آه هــذا يـؤه صـدري يوجعنـي كتفـي آه آه آه أريـد مامـا)
(كاري أنا)
وه تكـن هنــاك أي طريقـة لإكــمال تلــك الفكــرة، لا يوجـــد أي شيء




وموتهـا.
(يا ماما أنا مرعوبة يا ماما ماما)



(كاري دعيني أمضي)

بلغـت الصرخـة الذهنيـة درجـةً صاعِـدةً مُبهـرةً ومسـتحيلة تــم بـدأت
 نفـق طويـل أسـود بسرعـة رهيبـة.
(إنها مَوت آه يا إلهي أشعر بها تَوت)
وبعد ذلك اختفى الضوء، وكانت الفكرة الواعية الأخيرة
(ماما أنا آسفة أين)
 الأحمـق لأطـراف الأعصـاب الماديـة التـي ستسـتغرق سـاعات لتمـوت.

تعــُرَّت مُبتَعِـَةَ عنهـا، رافِعـةً ذراعيهـا أمامهـا كامـرأة عميـاء، نحـو


 زقزقـت صراصـير الليـل غــِ آبِهَةٍ وصـدح طائـر السَّـوط الشرقـي (طائر السوط الشرقي شخص ما يموت) في هدأة الصباح الهائلة.

بــدأت تجـري، وهــي تشــهـق وتزفــر بعمـقى، هاربــة مـن تومـي، مـن الـن

 متبوعـة بالطنــن الفـارغ الأحمـق للكهربــاء العاديــة.

 شـينًا مــا بــدأ يحـدث . وقفــت في منتصـف الحقــل الفســيح المضبَّبن، مُنتَظِــرةً أن يحــلً الإدراك.
تباطأ تَنَّسها السريع، تباطأ، وانحبس فجأة كما لو أن شوكة... وفجأة انطلق في صرخة عواء واحدة هاربة.
في نفـس الوقـت الـنـي أحسَّـت فيـه بالمســار البطـيء لــدم الحيـض القاتـم وهــو ينثـال عــلى فخذيهـا.

## الجزء الثالث الحطام

مستشفى ويستوڤر ميرسي/ تقرير مرضي
 العنوان 47 شارع كارلينـ

تشامبرلين، ميز 02249
غرفة الطوارئ لا أحد سيارة الإسعاف \#
العلاج المقدَّم لا شيّيء
وفاة عند الوصول (نعم) × (ل).......
توقيت الوفاة 28 مايو، 1979 - 2:00 ص (تقرييًا) سبب الوفاة نزيف، صدمة، انسيداد الشريان التاجيـ و/أو انسداد شرايين القلب (محتمل)

## الشخص المتعرٌّف على المريض سوزان د. سنيل

## 19 طريق باك تشامبرلين

## تشامبرليز، مين 02249

## صِلة القرابة لا توجد

الهيئة الصادر التقرير لها ولاية ميز الطبيب الحاضر هارولد كوبليني، القسم الطبي إخصائي علم الأمراض 7

من شريط أخبار أسوشيتدبرس الوطني، الجمعة 5 يونيو 1979: تشامبرلين، مين (أب)





 تقرير نهائي 5 يونيو 0303ن (أب)

من جريدة لويستون دايلي صن، الأحد 7 سبتمبر (ص 3):
ميراث التحريك الذهني:

## أرض وقلوب محترقة





 المائلـة والبيـوت ذات الطـر



 صفـراء لامعــة تابعـة لشركــة الشـحن "أليــد" وشـاحنات تات تابعـة لشركــة "يوهـول" مـن مختلـف الأحجـام في شــوارع تشــامبرلين هــذه الأيـام. مـا زالـت الصناعـة الرئيسـية للبلـدة، مصانـع تشَـامبرلين للنسـيج، قائِــةً


 مـن تسريحـات العُـمَّال. قـال تشـامبليز: "لدينـا طلبيـات، لكنك لا تسـتطيع

 الخامـس عـشر مـن أغسـطس. الـشيء الوحيـد الــنـي يِكنـنـا عملـه الآن هو إغـلاق مصنـع الصًّباغـة والقيـام بعملنــا في الخـارج. نحـن نكــره تسريـح

الرِّجـال، لكـن هــنا الأمـر يســوء حتـى بلـغ بنـا الحــال درجـة الأمـل في
النجــاة ماليِّــا".











بالنسـبـة لنـا".
فــرون ليـس وحــده في ذلـك. هـنري كيـلي، مالـك محـل تبـغ وماكينـة

 لـو فتحـت المـكان مـرة أخـرى، سـتكون هنـاك أشـباح أكـثر مـن الــلازم في
 بعـد أسـبوع مـن انقطـاع طريـق المـوت والدمـار أمـام إعصـار 54



 الثقيـل. يـشرب الرجـال البـيرة دون حديـث في "بـار فرانـكـ" عــلى ناصيــة شــارع سـوليڤان، وتتبـادل النســاء حكايــات الأسى والفَقــد في الســاحاحات

الخلفيـة. لقــد أُعلِنَــت تشــامبرلين كمنطقــة كـوارث، والهـال متوافــرز للمسـاعدة في إنهـاض البلـدة مـن جديـد عــلى قدميهـا والبــدء في إعـادة بنــاء حـي الأعــمال.
لكــن العمــل الأسـاسي لتشــامبرلين في الشـهور الأربعـة الماضيـة هـــو
الجنــازات.
مـن المعـروف الآن أن عـدد القتـلى وصـل أربعمائــة وأربعــين، ومـا زال


 سـلب الــروح مـن تشــامبرلين.







 يسـتطع إكمالها. ولم تكـن هنـاك أي حفـلات لليلــة التخـرُّج بعــد المراســم؛ فقـط أخـذ المتخرٍّجـون شـهاداتهم وعـادوا إلى البيـوت.


 جديــد.

لــو أنــك واحِــْ مــن الســاعين وراء الغرائـب الذيـن جاسـوا خـلال







 الانطبـاع العـام الــني تخـرج بـه هــو لبلـدة تنتظـر أن تَــوت. ليـس
 ربــا الأقـرب لحقيقــة أن تقــول ببسـاطة إن تشــامبرلين لـن تكــون مـرة

أخـرى أبـــًا.

مقتطـف مـن رسـالة بتاريـخ التاسـع مـن يونيـو أرسـلها الناظـر هــنري جرايـل إلى بيـتر فيلبـوت، المـشرف الأعـلى المـدارس:
... وهكـذا أشـعر أني لا أسـتطيع الاسـتمرار بعـد الآن في منصبـي الحـالي،




مقتطـف مـن رسـالة بتاريـخ الحـادي عـشر مـن يونيـو أرسـلتها ريتـا ديسـياردن، مُعلِّمـة الألعـاب، إلى الناظـر هــنري جرايــل:






كاري وايت تحترق من أجل خَطاياها
يسوع لا يخيب أبدًا

مـن مقـال "التحريـك الذهنـي: التحليـل ومـا بعـد الكارئــة" (حوليـة العلـوم، 1981) بقـلـم ديـن د. ل. ماكجوفــنـن

ختامًا، أوَدُ أُن أشـــير إلى المجازفـة الجسـيمة التـي تَتَّذِهــا السُــلطات





فعندمـا نتحـدث ورائيًّا، نقـول إن إحتـمال تكـرار الأمـر يصـل إلى 99 في


مـن كتـاب "تعبـيرات عامُّيَـَة مُفـسَّرة: دليــل للآبـاء" بقلــم جــون رن ر. كومبـس (نيويــورك: مطبعـة الفنــار، 1985) ص 73:

أن تشــتغل كاري: أن تتسـبَّب إمَّـا في العنــف أو الدمـار؛ أنـار الفــوضى

---

من كتاب "وانفجر الظل.." (ص 201):

في موضـع آخـر مـن هـذا الكتـاب جرى ذِكـرُ صفحـة في إحدى كراسـات


 أغنيـة أخـرى لبـوب ديـلان، سـطور قــد تفيـد كنقـش عــلى ضريـح كاري:

 الأم/ أم معرفتـك التي بـلا جـدوى ولا هـدفـيـن

من "اسمي سوزان سنيل" (ص 98):

انتهـى هــذا الكتــاب الصغــير الآن. آمــل أن يُحقِّق مبيعـاتٍ جيِّدة

 شــمعتي عـبر ذلـك النَّفـق الطويـل إلى الظــلام...

مـن خاتَـة تقريـر مجلـس تحقيقـات ولايـة مـين حـول أحـداث 27-28 مايـو في تشــامبرلين، مـــن:
... وهكـذا يجـبـ أن نَخلُـصَ إلى أنـهـ بالرغــم مــن أن تشريحًا أُجـرِيَ

 بـأن تكـرارًا مــا مـن الممكـن أو حتـى مـن المحتَمـل...

مقتطـف مـن رسـالة بتاريـخ 3 مايـو 1988 أرسـلتها إميليـا جينكــس،






منــذ بضعـة أيـام بينـما كانـت تلعـب في الـتراب بجـوار البيـت التفـتُ






 نوبـات قلبيـة مثلـما كانـت تعـاني جـــَّتي، أتتذكريـن؟


 سـتكسر الدنيــا.

كل حبّي
ميليا

$$
\ddot{Q}_{\text {t.me/t_pdf }}^{\sim} \underbrace{\infty}_{0}
$$

## نبذة عن المؤلف

Stephen King ستيڤن كِينج
"ملـك الرعـب" كاتـب ومؤلــف أمريـكي ومعيار مـن معايـير أدب الرعب


 حصــل كينــج عــلى جوائــز Bram Stoker، وWritishg، Fantasy Fantasy Society ميداليـة المسـاهمة المتميـزة في الرسـائل الأمريكيـة. وحصــل أيضًا عـا عــلى
 Award for Life Achievement الميداليـة الوطنيـة للفنـون مـن الوقـف الوطنـي الأمريـكي للفنــون.

## نبذة عن المترجم

## عبد الرحيم يوسف

شـاعر ومترجــم مـصري مــن مواليـــ 1975. صــر لــه ســبعة دواويـنـن


 مـن 2005 إلى 2009.. ترجـم عــدا مـا مـن التقاريـر لمنظمـة هيومـان رايتــس


 دراسـات حــول الأخــلاق والفضيلـة) لبرنـارد ماندفيـلــ

## 

## Aifionimu <br> 


 بواسطة الأفكار فقطط:راقدةٌ هنا غير قادرة على أن تنقَّب على ظهرها".







## "روايةُ مضمونٌ أنْ تثلير قُشعريزتَ." نيويورك تايمز.

 فيها". شِيكاغو تريبيونا.



 المغدورة والانتقامَ الرٔهيب.


