## مكتبةَ

مؤلفة الرواية الأكثر مبيعًا على مستوى العالم لفز الأرباع

صوفي هانا
إعداء لـ ..

# بعف الكتبأروى من الاء <br> فهي تعل الروح والعقل 

993|020
سُر مَن قرا
جرائم القتل
في منطقة
كينجفيشر هيل

لغز هيركيول بوارو الجديد
 منـطقة كيـنـجفيشـر هيـل

> صوفي هانا

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

# telegram@t_pdf 

# - <br> T) JARIR BOOKSTORE 

## لاتعرف على خرعونا

www.jarir.com نرجو زيارة موفعنا على الإنترنت
للمزيد من المعلومات الر جاء مراسلتتا علي: jbpublications@jarirbookstore.com









Copyright (C) 2021. All rights reserved.

## 5102022 <br>  <br> t.me/t_pdf

Aqathachustie

The Killings at Kingfisher Hill

THIS NEW HER CHE POIROT MYSTERY

SOPHIE HANNAH

# روايات أخرىى لصوفي هانا 

/لتابون الهغلق
جـرائـمرالף حـرف الهزخـرفة

! هـداء
!إلى جين - إهـداء مـرةَأخرىى بهناسبة
! عادة اختيارها كأحد أفضل معـجبي
' ججانا كريستتي!

## شـكر تـَّلــــر

كما هي الحال دائمًا، أود أن أشكر "المجموعة" - جيمس ومـاثيو بريتشارد، والجميع في شركة أجاثا كريستي المحـدودية، وديفيد بـراون وكيت إلتون وفليس دينهامام، والفريق في هاريا واربر كولينز
 الفرق المتخصصة والموهوبة التي تنشر روا يات بوارو في جميع أنحاء العالم - شكرًا لكم!
 في روجـرز وكوليريدج آند وايـت ولعائلتي وأصدقائئي ولقرائئي الأحباء وزملائي من عشاق بواري

 القائمين على دريم أوثرز الرائعين الذين يعلمونتي كثيرِا، وإلى فايث تيلراي، موقع الويب الخاص بي وي ومعلم التكنولوجيا. أشكر أيضًا كلير جورج، التي اقترحت اسـم شـخصية أخرى : ماركوس كابلينج - اسم رائع أحببته بمـجرد أن سـمعته. وأخيرْا، أشكر ملكة الجريمـة؛ أجاثا كريستي، التي لا تتوقف كتبها أُــــا عن إسعــادي ودهشتي، بغض النظر عن عدد مـرات قراءتها.

## الـهـحتـوـات

1. ملتقى منتصض الليل
2. مقعد الخطر
3. رسالة ريتشارد ديفونبورت
4. القائمة المفقودة
5. اعتراف مـجرد
6. عائلة ديفونبورت
7. اعترافات على العشاء
8. التسلسل الزمني
9. تدريبالعقل
10. هيلين أكتون
11. ا1. جثة في ليتل كي
12. الأسئلة الصغيرة المزعجة
13. الخالة هيستر
14. قائمة مهام بوارو
15. اعتراف جديد
16. ليتل كي، باب ثقيل خاتمة

$$
\begin{aligned}
& \text { a. }{ }^{2} \\
& \text { t.me/t_pdf } \\
& \text { الفصل } 1
\end{aligned}
$$

لهم تبـدأ هذه القصـة عند منتصف الليل، ولكن قبل عشر دقائق هـن الثنانيـة بعد ظهر يـوم 22 فبـرايـر عـام 1931. حيثث بـدأت تتوالى الأحـداث الغريبة فقد كان السيل هيركيول والمـحقى إدوارد كاتشبول (صديقه وراوي هذه القصة)، يـقفان مـع ثللثين شخصُا غريبًا في تجهـع هتناثر - حيث لم يكن أحد يقف بالقرب من الآخر، ولكن كان يمكن تمييزنا بسهولة كتجمـع - في طريق باكنـجهام بالاس في لندن.

كانت هـجـوعتنا المكونة من عده رجال ونساء وطفل واحد (رضيع تَحهله والدته وقد دثرتَه برداء جعله أشبـه بــحنط) على وشك السفر في رحلة شعرت تـجاهها بالغرابـة والحيـرة قبل أن أدرك بعد ذلك كم كانت فريدهَ هن نوعها

كنا متجهعين بجانب الحافلة التي ستقلنا من لندن إلى مزرعة كينجضيشر هيل الريفيـة الشهيره، بالقرب من هسلميـر في سيري، وهو هكان يـرى الكثيرون أنه يتمتع بـجمال طبيعي رائع.

ورغم تواجدنا جميعاً قبل موعد التحرك الذي جرى تـري تحديده
 وقفنا في الخارج نرتجف من برودة شهر فبراير الرظب ونرينر ونر الونل الأرض بأقدامنا، وننفخ في أيدينا المغطاة بالقفازات لتدفئة أنفسنا قدر المستطاع.
لم نكن في منتصف الليل، ولكنه كان يومُا من أيـام الشتاء المظلمة.

كانت الحافلة تضم مقاعد لثلاثين راكبَا، وكان مجموع المسافرين في المجمل اثنين وثـلاثـين: السائق، والرضيع المتدثر في قبضة أهـه، وبقية المسافرين الديـن سيشغلون مقاعد الـركاب على جانبي المـر، بهن في ذلك مهثل شركة

الحافلات.
مـا أدهشني، بينما كنت أرتـجف وأنـا أقفـ بجانب بـواروو، أن
 من أي عضو آخر في المجموعة. كان ثلانون من مجموعتنا


 هناك: فهنا هو مصدر رزقه، وهو دافع مقنع على كل حال. بينما كنت أنا والطفل الرضيع الشخصين الوحيدين اللذين

 بذلك مشكلة. كل ما كنت أعرفه هو وجهة الحافلة: كينجفيشر هيل؛ وهي منطقة ريفية خاصة تبلغ مساحتها حوالي تسعمائة

فدان، وتحوي ملعب جولض وملعبي تنس ومسبـحا بناه وصممه المهندس المعماري الشهير السير فيكتور مـاركليو الـذي كان يتباهى بأن المسبح لا يخلو من المياه الدافئة طوال العام.
 لكينجفيشر هيل التي تتميز بكثافة أشجارها العامة وسط بيوت الأنـريـاء، لكن هذا لم يمنـي

 زيارتنا إيـاه. كان الإحساس بأنـا
 في بعض الأحيان في سكوتلاند يارد إن سكان كينجفيشر هيل هم في الغالب من الملوك والأرستقراطيمين، وكان فيان كل شيء يـي يبدو ممكنًا في تلك الرحلة، خاصدة أن بوارو هو من رتب لها. غادرت الحافلة على الفور في الساعة الثانية، ولا أعتقد أن الأحـداث التي وقَعت قبل أن يقول السائق مبتهجُا: "سنتطلق

 فيها : المرأة غير السعيدة ذات الوجه الغريب. أود أن أخبرك أيضًا بأن أول عنوان اخترته لهذا الفصل كان "وجه غريب". وكان بـوارو يفضله عن العنوان الحالئي، واحتج عندمـا علم أنتي غيرته.

 شيء مهم في منتصف الليل، سواء في ذلك اليوم أو في أي يوم

آخرا كنا في وضح النهار عندما كنا ننتظر في البرد، حتى كدنا نتجمد ونتحول إلى كتل ثلجية ولم نتلق أي تفسير لعدم فتح أبـواب الحافلة". ـــم صمت بـوارو وعبس، فانتظرت بينما كان يفصل بين مصدرين لإلزعاج كان قد نسجهمها عن غير قَصد من خلال ذمه فيّ. قوله: " لهر يكن ذلك بالتأكيد عند منتصف الليل".
"أريد أن أقول إن ...".
"أجل. إنها مهمتك، أليس كذلكى لقد اخترعت، دون ضـرورورة، مطلب الإقرار/الضوري بعدم وجود حالة معينة. هذا غير منطقي، أليس كذلك؟".

أوهأت برأسي فحسب؛ حيث كان سيبدو من الغرور أن أذكر الإجابة التي كانت في ذهني. بوارو هو أفضل محققق في العالمه، لكنه ليس راويُا خبيرًا للقصص المكتوبة، وفي بعض الأحيان يكون مخطئًا. كان وضح النهار وصفًا غير صحيح لظهيرة ذلك اليوم خاصة، كما قلت سابقًا، ومنتصف الليل - ليس التوقيت بل العبارة - عنوان ذو صلة كبيرة بالمسألة المطروحة. إن عبارة "ملتقى منتصف الليل" كانت على غلاف أحـد الكتب، ولو لم تلفتانتباهي قبل أن نتطلق في رحلتنا تلك، لما كان من الممكن أن يِرف أحد على الإطلاق من المسئول عن عمليات القتل في كينجفيشر هيل.

لكنني أستبق الأحداث ولا بد أن أعود إلى مشهد وقوفنا في البرد في ذلك اليوم. لقد فهمت لماذا أجبرنا على الانتظار في
 كما هي الحال في كثير من الأحيان عندما يتعلق الأمر بالناس،

كان التفسير الوحيد لذلك - وعلى وجه التحديد، غرور ألفريد

 الحافلة التي كانت على وشك نقلنا، فهند أن وصلت أنـا أنا وبوارو، لازَمَنا بيكسبي كما لو كانت قووة الجاذبية تشده إلينا. ولأنه كان
 كان على استعداد لتجاهل الباقين. وكانت هذه حالـي أن أحسب نفسي فيها من بين المستفيدين؛ فقد كان قربي من صديقي يجعلني أعاني ما يعانيه في الأحاديث الموجهة إليه. "ألا تبدو رائعة؟ إن لونها مزيج من الأزرق والبرتيا طائر الكينجفيشرا إن مظهرها مبهج؛ انظر إلى شكلهال إنها
 فاخرة حقًا ا انظر إلى تلك الأبوابا إنها إنها متسقة تمامًا . إنه إنجاز مذهل للتصميمر والهندسة. انظر إليها".
 بعد أن نعرب عن إعجابنا بها بشكل كاف: "إنها جميلة حقًا فـا فتنحنح بوارو، غير راغب في التظاهر بالموافقة على ذلكـ كان بيكسبي رجلا نحيفًا شديد النحول ذا عينين منتفختين مـحدقتين، وبينما كان يصوب نظره إلى امـرأتـين تـرتـدي كلـي
 كفتانتباهنا إليه وقال: "هاتان السيدتان متأخرتان جدتا $1 /$ ها ها ها كان عليهما حجز مقاعدهما كما مقدمُا. إذا كنت ترغبا كـر في السفر مـع شركة كينجفيشر كوتش، فال يمكنك ترك الأمر للمصادفة،

وإلا فلن يكون هناك مكان لك". وصاح فجأة: "هار عدرًا أيتها السيدتان!".

لا بد أن السيدتين سمعتا ما يقوله، لكنهما لم تَأبها ومضتا قدمُا في طريقهما عن عمد، فلم تكونا تلا حظان وجودنا

 للشركة. لقد جعلني سلوك بيكسبي الفج والمتهور أتساءل عما إذا كانت شركته ناجحة بالقدر الذي ظل يخبرنا به.
 السيد بيكسبي سيدتين من صعود الحافلة". فرد الرجل الآخر
 لقد قال إنتا جميعاً هنا بعد أن سجل حضورنا في قائ قائمته، أليس كذلكى لا أعرف لماذا لا يخطط الناس مسبقًا لأهمورهم". وبمـا أنني كنت سريع الغضب في ذلك اليوم، فقد تضايقت لأن خداع بيكسبي غير اللائق قد ضلل شخصين على الأقل. فأومأت برأسي وعبرت عن تقديري لتلك اللحظات الفارقَّة التي طالما تمنيتها ؛ حيث شرح كيض نشأت شـركته: كان الحـئ الحـيث يدور تارة حول كيض أن معظم الناس لا يأخذنون زمـام المبادرة، ولايقـدرون على تخيل شيء غير موجود بالفعل. . . وتـارة عن امتلاك أرض في كينجفيشر هيل، وتحقيق أربـاح من مشروع
 من الناحية الجغرافية. . . وتارة حول عدم السماح للتردد بألن يوقفه، حتى مع الوضع الكارثي الحالي للوقتصـادات المحلية والعالمية.

أتذكر أنني كنت أقول لنفسي: "حسنًا، إذا كان ألفريد بيكسبي يمتلك منزلا في كينجفيشر هيل، إذن فلا يـك الْن أن يكون كل قاطنيها بـن الملوك والأرستقراطيين"، قبل ــوان من رؤ لامرأة تقض وحدها خارج دائرة مـجموعتنا، ومـلاحظتي لعاحلا مـات الرعب التي ترتسـم على وجهها، وعندها زالت من ذهني جميع الاعتبارات الأخرى . فتمتمت قائلألا "وجه غريب" غريب". لم يسمعني أحـد، فقد كان ألفريد بيكسبي مشغو'لا بأن يسرد لبوارو قائمة من الإخفاقات العديـدة د رامـزي ماكدونالد و"حكومته الفاسدة التي الـي كانت تحابي روسيا"، فغطت كلماته على مـا قلته. كانت المرأةالتي خمنت أنها في العشرين من عمرها تقريباً، تـرتدي قبعة خضراء أنيقة وهعطفًا فوق فستان باهت اهت عديم اللون يبدو تقريبًا كها لو كان غُسل أكثر من مائة مرة، وكانت هناك خدوش بحذائها.

كانت جنابة بعض الشيء، لكن بشرتها باهتة شاحبة، وكانت
 اللمسات النهائية التي كانت ستعطيها جاذبية أكثر ألفة، فقد كانت شفتاها نحيفتين شاحبتين وغير همتلئتين، وكانت عيناها تبدوان كأنهما فتحتان هظلمتان في الأرض. بشا بشكل عام، كان يبدو أن وجهها يـحتاج إلى إضافة المزيـد من التفاصيل والوا والشكا كانت هناك عناصر غائرة لا بد من إبرازها.

لكن كل هذا لم يؤتر في شيء، أما مـا أدهشني وأفزعني فهو أنها بدت في الوقت نفسه خائفة ومشمئزة وغير وير سعيدة تمانـامـا بدا الاْمـر كما لو كانت قد هـرت، قبل لحظات فحسب؛ بصدمـة

شـيدة الرعب. كانت عيناها مثبتتين على الحافلة - تحلدق إليها بنظرة جنونيـة لا يـمكن لأي قَدر هن الآستهـجان من تلك الظلكا ذات اللونين الأزدق والبرتقالي في هثل هـنا الترابط الوثيق، أن يفسرها. لو لمر تكن الحافلة جمـادا، لربمـا ظننت أن المـرأة - بينها كانت البيقية منا مشتتة الانتباه - شهلدت الدالحافلة وهي تـرتكب جريمـة لا مثيـل لها. بدت وحيدة وهي تَفف خارج حشدنا الصغير، فلم أتـردد في الا قتراب منهها. "معذرة. سامـحينتي على التطفل، لكنـك تبـدين كمن تعرض
 وجهها الرعب الشديـد، حتى إتني لمم أتوقف لأتساءل عها إذا كنت قد تخيلت مشككة غير موجودة.
"كلد ، شكرًا". بـدت شاردة الذهن مشتتة ا"تفكير.
"هل أنت عتأكدَs"
"أجل، أنا...أجـل. شكرًا لك". وابتعدت عني بأربـع أو خمس
خطوات مقتريـة من الحافلة.
لهم يكن بوسعي ا'لإلحاح لمساعدتها 'لأنها كانت هُصـرة على أنها ليست بـحاجة لتلك المساعدة، لذلك عدت إلى بوارو وألفريـد بيكسبي، لكنني راقَبت تَحركاتها، التي سرعان ما أصبـحت أكثر توترُا ؛ فقد بـدأت السير بـالجوار في حركات دائـريـة صغيـرة، وكان فمها يتتحرك في صمت. لـم يـفـارق شعور الـرعب وجهها، ولو لثانيـة واحدة.

كنت على وشك مقاطعة حديت بيكسبي وجذب انتباه بوارو إلى مصدر قلقي عندما سهعت صوتًا أنـئويًا صاخبًا مزعجًا

وازدرائيًّا عن يساري يقَول: "هل تـرى تلك الشابة هـنـاكى مـا خَطْبهاء ربمـا تكون هصابة بخَبَل".

شهقت والدة الرضيع وضمت طفلها إليها، فقال رجل عجوز:
 من الموافقة على هذا الـرأي. أمـا الشخصان الوان الوحيدان اللـان اللذان
 وألفريد بيكسبي، الذي كان ألا لا يزال يتحدث إلى الـي بـوارو، رغم أن الأخير توقف عن الإنصات إليه.
فقال أحدهم: "يبدو أنها مضطرية، علينا الِينا أن نتأكد من أن اسمها موجود على قائمة الركاب". أثار هذا عددًا من التعليقات: "لقد قال السيد بيكسبيي إن أسماءنا كلها موجودة".
 السائق، أنيس كذلك؟ هل لنا أن نصعد الحافلة الآن؟". فقالت المرأة الصاخبة الفظة: "أفترض أنه إذا كان اسمها مدرجًا في القائمة، فالد يمكن أن تكون مـجنونة هاربة من أحد مستشفيات الأمراض العقلية بالجوار، رغم أن سلوكا أنها يشي بغير

 صوتَا أنثويًا وموسيقيًا بشكانِ لا وفت اللنظر - صوتًا لطيفًا ونقيًا ومتلألئًا. فقلت في نفسي: لو كان بإمكان الألماس التحدث، لكان سيبـدو صوته مثل صوتها.

فأشارت نحوي سيدة عجوز وقالت: "هذا الرجل كان يتحدث إليها منذ ثـوان معدودة"، ثم التفتت إليَّ وأضافت: "ماذا قلت "هـاء هل تعرفها؟".

فقلت: "على الإطـلاق، لقد لاحظت أنها بدت...مضطربة وسألتها عما إذا كانت تحتاج إلى المساعدة، فقالت لي:"كال، شكرًا لك".
فقال ألفريـد بيكسبي متلهفًا لإعـادة توجيه انتباهنا إلى مصدر فخره وبهجته: "الآن إذن سيداتي وسادتي، حـان وقت اكتشـاف الـروعة الكامنـة داخـل هـنـه التحفة الانـريـدة، أليس
كنكلك".

مـع اندفاع العديد هن الأشخاص في شغف لصعود الحافلة
 الغريب وهي تبتعد عن أبواب الحافلة المفتوحة كانـوا أن تبتلعها، فسمعت صوت بوارو خلفي وهو يقول:"دعنا نمض. لقد أخـذت هـا يكفي هن الهواء النقي ليوم واحـد. أوه - أتراقب الآنسة المسكينةء".
"مـا خَطْبها يـا بواروء".
"لا أعـرف يـا صديقي. مـن المرجح أنهـا تعاني مشكلة في
قدراتها العقلية".

فقلت لـه: "צ أعتقد ذلك، عندما تحدثت إليها، بـدت لُبقة وبكامل قواها العقلية".
"في هذه الحالة، لا بد أن صحتها تـدهورت منذ ذلكالحين".

فنهبت إليها مرة أخـرى، وقلت: "أعتنر جـدأا على التطفل مرةَأخرى، ولكن. . . أنا متأكد تمامنا أنك بحاجة إلى الـى المساعدة. اسمي إدوارد كاتشبول. أنـا مفتش شرطة مـن سكوتا مـتلاند يـارد،

فقالت في انزعاج شديد: "كالا هذا غير ممكن. مستحيل!"، وابتعدت عني، مصطدمة بالمرأة التي تحمل الطفل، وبدت أنها لا تعي شيئًا واحـــا من حو لها غيريا فـيا فـي المـرة الأولـى التي

 مستبعدة من مـجال إدراكها كل شيء آخر. وسألتنيي: "من أنت؟ من أنت حقًا؟".
فجاء بوارو بسرعة مؤيدًا لكالا مي: "يِكنني يـا آنسة أن أؤكد لك أن هذا صحيح. أنا والمفتش كاتشبول نسافر هعاً أنا السيد
هيركيول بوارو".

كان لكلماته تأثير واضـح؛ فقد تنير سلوكها تمامَا، حيث نظرت حولها، وبـدت كأنها لاحظت لأول مـرة أن سلوكها جذب انتباه العديد مـن المتفرجين المتلهفين لمعرفة حقيقتها. ثـم بدا عليها الإحـراج وهمست قائلة: "سامـحني أيها المفتشن. بالطبع أنت المفتش . لا أعرف مـ الذي حدث لي". فسألتها بصراحة: "ماذا بك؟". "لا شيء، أنا على خير ما يرام".
"هذا يصعب تصديقه".
"إذا كنـت أحـتاج إلىى المســاعدة، كنت سـأطلـب ذلـك أيـهـا
المفتش. مـن فضلك لا تشغل نفسلك بي".

فقلت باستياء: "حسنًا، هيا"، وأشرت نـحو الحافلة، والفضول يعتريني لمعرفة ها إذا كانت ستتصرف بشكل معقول من الآن فصاعدُا، ورغم سلوكها المضطرب، كنت هصتتنعا بسلا بهَ قَرواتها العقلية. لم تكن هصابة بـأي خلل عقلي، ولكن كانت عشكلتها عاطفية.
فقالت هتلعثمـة: "أنا...أنت...".

فقال بوارو بحزم: "دعنا أنا وأنت تصعد الحافلة يا كاتشبول،
فهذه السيدة تود أن تكون وحدها".

في ذلك الحين، بـدا الورتياح على وجه الهمرأة، وشعرت بتوافق هو قَفها هـع بـوارو ضدي، فاعترفتُ بالهزيـمة. وبعد أن صعدنا الحافلة، تَاركين حقائبنا مـع الَّخريـن، تراجعت. ريـما لم يكن اسـهها مسـجلْ في قائهـة ألفريـ بيكسبي ولم تكن هلزهـة أبـدأ بالذهاب إلى كينـجفيشر هيل، وبعد أن تمعنت في الأمـر، بـدا لي أنه لم يكن لديها أيـة حقائب، ولم تكن تحمل أِيهَ حقيبة كبيرة أو حقيبة يـــ ربما تكون قد وضعت نفسها بينتا نلاختباء هـن
 محاوצت التكهن أكثر من ذلك.

بمـجرد أن صعدت الحافلة، رأيـت هعظم هماعدها فارغة. كان هناك تفسير بسيط لذلك: فقد تراجـع الكثيـر هن الناس، متلهفين ذسـماع استفسـاري عن المرأة ذات الوجه الغريب. أمـا وقَد انتهى ذلـك، فقد تـذكر الـجهيع كـم يشعرون بـالبـرد. لذا
 هقاعدهم، وتمتمَ أحدهم قائاًا : "هيا تقد هووا".

فقال بوارو: "أجل، أسرع يا كاتشبول" .

فاتبعت تعليماته وسرت على طول الممبر، ولكني توقفت بعد لحظات قليلة؛ ففي مـحيط رؤيتي، لمحتِ كتابًا مفتوحُا على أحد مقاعد الحافلة، وكان غلا فه هواجهِا لأعلى، وعنوانه واضخا للعيان. هل من الممكن أن يكون. . . ؟ كلا، كيف يمكن ذلك؟ اندلعت صيحات نفاد الصبر، ولا سيما من بوارو، بينما كنت
 كي ألقي نظرة فاحصة على غان ألوف الكتاب. لقد أخطأت بالفعلـ كان عنوان الكتاب ملتقى منتصف الليل، فطرفت بعيني ونظرت مرة أخرى . أجل، بالتأكيد ملتقى منتصف الليل، ومع ذلك، فقَد
 فسمعت صوتا أمريكيًا يقول وسط التكي التد الدي الذي أحـي أحدثته في

الممر: "مـا الذي يفعله هذا المغفل؟ كلنا ننتظر هنا".
فقال بوارو من خلفي: "هيا يا كاتشبول".

فمـدت امـرأة يـدهـا وأخــنت الكتـاب مـن فـوق المقعد، لكن تصرفهـا السريع هذا جعلني أستفيق من غيبوبتي، وأنظر إلى
 الكتاب إلى صدرها وحدقت إلى وجهي، كها الوا لو أن مجرد النظر إليه ربما أتلفه بشكل لا يمكن إصلاحهـ. فتمتمتُ: "معنرة، لم أهصد أن...." فحملقت إلئي بمزيد من



 الدقيقة، وعينيها الزرقاوين، وشعرها الذهبي الناعم، تشبه في

كل شيء النوع المفضل لأمي - من ناحية الشكل على الأقل،
 يشبهن بشكل أو بآخر هذه المرأة، فيما عدا تجهمها وهظهرها أنرا

الغاضب.
في الإصبع التالت ليدها اليسرى ، كانت صاحبة كتاب ملتقى هنتصف الليل ترتدي خاتمًا به ياقوتة كبيرة، فقلت لنفسي: هعندرة يا أمـي، فات الأوان. لتد أصبحت من نصي نصيب رجل آخر، وآمل ألا يكون من /لنوعالحساس، وإلا فلن ينجو من المعانتاة. فابتعدت عنها وكنت على وشـك التـقدم على طول الممر
 كانت تريد إعادة الكتاب لوضعيته السابقة، لكنها توقفت قبل

 ابتسامة خبيثة، مدركة أنتي على معرفة بالأمرا
 لي ابتسامتها أنه: "لا أمانع أن يرى أي شخص آخـر الكتاب -
 حسنًا، ربما كان هذا عاد'У، فربمـا أطلت التطفل.

 حتى إنك شعرت بـالاضطـرار لإبقائنا جميغًا محاصَرين في
الممر لفترة طويلة؟".
"لم يكن هناك شيء. لقد أخطأت، ولمى يهر وقت طويل - لقد
انتهى الآمر برمته في ثوانٍ".

# "أي خطأ؟". 

"هل رأيت الكتاب الذي كانت المرأة تقرؤه؟".
"المرأة الجميلة الغاضبة؟".
"أجل".
"لقد رأيت كتابًا، أجل. كانت تقبض عليه بشدة".

فقلت له: "أعتقد أنها ربما تخوفت أن أن آخذه منها، كان ذلك مـ أردت أن ألقي نظرة ثانية عليه - كتابها. اسمه ملتقى منتصف الليل. عندما رأيتـه لأول مـرة، كنت مـتأكدَا مـن أننـي رأيـت أن عنوانه "مايكل جاتركول". لا بـ أن الحرفين الأوليـين كانا إم
وجي".


 الدولة الآيرلندية الحـرة، ثم أضاف:"لماذا يكا يكون اسمّ مايكل جاتركول، وهو محام بارز، عنوان كتاب يا كاتشبول؟" "حسنًا، هنا غير ممكن. كنت مخطئًا. لا داعي لمناقشةَ هذا أكثر من ذلك".

فقال بوارو: "من المرجحِ أن يكون جاتركول قد كتب كتابًا وأن يكون اسمه على غلافه كمؤلف". "جاتركول لا عالوقَة له بأي شيء، فشخص آخر هو من ألّف كتاب ملتقى منتصف الليل".
 "أعتقد أنتي أفهم لماذا رأيت اسمًا غير هوجود يا كا كاتشبول ولماذا كان هذا الاسم على وجه الخصوص"
"أنت هشغول بالسيدة التتعيسة التي تتهمكت بانتحال شخصية المفتش إدوارد كاتشبول هن سكوتلاند يارد؛ حيـث تخبـرنا بأنها لـيست بحاجـة إلى الهسـاعده، لكنك لا تصدق ذلك، لذا فأنت هنتبه إلى الخطر، وهن ثـم يـربط جزء عن عقلك بين هذا الدادث اليوم وأحـدات العام الماضي في كلو ناكيلتي، حيث كان الخططر هوجودا' ووقعت أضـرار فادحة". "ربما تكون هحقًا. لم تصعد الحاخلة، أليس كذلك؟". "צ أعرف يـا عزيزي. لهم أكن أراقبها، فنتحن لدينـا الَن أمور هـهمة يـجب الانتباه إليهـا". ثم أخـرج ورقة صـغيرة مطويـة هن جيب ععطفه وأردف قائلأ: "اقرأ هـذا قبل أن تغادر الحافاة.

ليس من الحكمهة أن تقرأه أنتاء تحركهـا ؛ فهـا يؤلم الهعدة". فأخذتُ الورقَهَ هن يـده، على أهـل أن يـخبرني المكتوب فيها عن سبب ذهابنا إلى كينجفيشر هيل، لكنتي وجلدت نفسي أنظر إلى عـدد هـفـرط هـن أصــر الكـلـمـات الـتـي رأيـتهـا هكتوبـة في صفحة. فنـألته: "هـا هـناء مـجموعة عن التعليماتى عن أجل
"اقلبها يا كاتشبول".
ففعلت.
"هل تـرى الצنء أجـل، تعليمات. قواعد. قواعد لعبـة تلعب بلوحهَ وعدد هن الצأقراص المستديرةَذاتالعيون - لعبـة بيـيرزل". "عيون؟ عيون بشريـ، أم هـاذاء"

فقال : "عيون يا كاتشبول"، وفتح عينيه وأغلقهما. كان يبدو سخيفًا، وكنت سأضحك لو لم أشعر بالإحباط.
"ما الأمـر يـا بـواروء لـماذا تمتلك قواعد للعبة لوحية في
جيبك؟".

لمعت عيناه الخضراوان وقَال: "لست أمتلكها، بل أنت من
"أنت تمعرف هـ الورقة في يدك" أقصده".

فقال وهو يشعر بالانتصار: "لقد أحضرت معي أكثر من مجرد قواعد هذه اللعبة، فأنا لديَّي اللعبة نفسها أيضًا - إنها فيا في صندوق داخل حقيبتي! أطلب هنك أن تقرأ ا القواعد الآن لأنه،
 كبار الخبراء والمتحمسين للعبةا ستلاحظ أن من قوا واعدها ألنا أن يكون الحد الأدنى لعدد اللاعبين لاعبين اثنين". فقلت: "أرجوك اشرح لي، فأنا لا أحب ألعاب الطاولة. أنا
 تصحبني معك إلى كينجفيشر هيلء لا تقل لي إن الأمرين لا علا قَة لهما ببعضهما. צا أصدقك في هذا". "أنت لا تكره اللعبة يا كاتشبول. هـذا مستحيل؛ لأنك لم تلعبها قطط، أرجوك لا تتسرع في الحكمر. هذه اللعبة تختلف عن الشطرنج".
"هل هي مثل لعبة المـالك؟ لا يمكنني تقبل ذلك".
"أنت تشير إلى لعبة مونوبولي، أليس كذلك؟"
"بلى، لقد سمعت أنها تسمى بذلك أيضًا. إنها مضيعة رهيبة
لوقت أي شخص ذكي".
"آها هل يمكن أن يكون الأمر أكثر مثالية؟"، كان بوارو أكثر سعادة من أي مرة رأيته فيها. "هذه هي الكلمات أنـيا التي يجب أن أن
 فسألته: "من عائلة ديفونبورت؟".
"يجب أن تقولها حتى يسمعها الجميع: إنك تكره لعبة
المونوبولي".
 وشك أن أقول" ألعاب "_"تصرفاتك الفريبة المعتادة ".
"أنا لا أتصرف أي تصرفات غريبة يا صديقي. الآن، اقرأ
القواعد من فضلك. أسرع، فنحن على وشك التحرك" ألـو
 الكلمات الصغيرة، وبذلت قصارى جهدي للتركيز عليها، ولكن، برغمر مـحاولاتي، لم أستطع فهـهـا. كنت على وشك أك أن أقول ذلك عندما سمعت صوت ألفريد بيكسبي الغاضب يغطي على همهمات من يتحدثون حولي، وقال : "معذرة، هذه هي فرصتك الأخيرة يا آنسة". كنت أجلس في المقعد المجاور للممر ورأيته وهو يميل للأمام. كان يجلس في أحد المقاعد الأمامـامية مباشرة خلف السائق وبمستوى الأبواب، وكان يوجه ملا حظاته لشخص في الخارج: " لم تتأخر من فبل أيـة حافلة لشركة كينجفيشر كوتش عن المفادرة دقيقة واحدية، وهذا هو التقليد الـيد الذي أنوي مواصلتها فلست الراكبة الوحيدة أيتها الشابةا فلديَّ تسعة

وعشـرون راكبًا آخر צ يـريـدون التأخر- وعنهـم مـن هعها رضيعل لذا، هل ستنضهين إلينا في الرحلة أم צ؟"
فتمتمت: "إنهـا هي"، وبعد ذلك بو قت قصيـر، ظهرت المـرأة ذاتالوجه الغريب في الثمهر، فقد كانت تـرتعد كما لو أنها خائفة من أن ينهض بيكسبي من هقعده ويسدد لها ضـربة. وكان يبـو بالفعل أنه يـرغب في القيام بـذلك، فقد قال : "أغلق ا'لأبواب أيهـا السائق" ؛ ففعل السائق وبـدأ تشفيل المـحرك.

وقفت المـرأة، التي كان على وجهها آثار لدموع، متجهدة في
 له يتبقً ! إY هقعد واحد فحسب. فليس هناك العشرات لتختاري هـن بينها" (ثم نهض وأشـار قائلا : "هناك- الصف السابع". فقال بـوارو: "أعتقد أنـت ربمـا كنت على حـق يـا كاتشبول. سلوك هذه الـسكينة بـدأ يثير اهتَمامي. انظر كيف تفكر بشكل مكثف، إنً لديها لغزًا. وحتى تـحله، لا يـمكنها أن تعرف. .."
"تعرف هـاذا و".
"هـا إذا كانت تَريـد الذهاب معنا أم צ. تَرددها يسبـب لها كريًا
عظيمـا".
وهـع بدء ارتفاع الأصوات الصـاخبـة لـرفض الدركاب الَّخرين، سـارعت المـرأة انتعيسة بالتقدم إلى الڭَهام وجلست. وبعـد ثوان، انطاقنا، ولـم يـهض وقَت طويـل قبل أن يـنهض بيكسببي من هقعده مـرة أخرى، فأخذ يمشبي جيئه وذهابًا في المهمر، ليعرب لكل واحد هنا عن عميق أسفهـ لأننا كدنا نتأخر على هـا سيصبح بـلا شك الرحلة الأكثر راحـة وسعادة في حيانتا. لم أسمع كلمـاته جيدأ بسبب صوت المحرك المـرتفع. لم يشر بيكسبي إلى هذا

الظرف المؤسف - لهم يقدم اعتذارُا أو تفسيرًا - واستنتجت من صمته بشأن المسأكهَ أن هذه الضوضاء ستـلازهنا طوال انطريق !إلى كينجفيشر هيل.
كان قد وصل تقريبًا إلى نهاية الحافلة، ولمى يكن قد مر على
 كان قادهُا بـن عدة صنوف أهـاهـي. وبعد هـذه الضـجـة، ظهرت المـرأة ذات الوجه الغريب في المهـر هـرة أخرى وقالت: "تو قَف من فضلكا"، كانت تتحدث إلى بيكسبي، ثم استدارت وخاطبت السائق قائله: "أو قَف هذه العربـة على الفور • يـجب عليً . . . من الـن فضلك، افتح الأبواب. لا أستطيع البقاء هنا أو الهلوس هناك" الهـئ، هشيرة إلى هقعدها، وأضـافت: "أنا . . . إن لـم ـيـدل شـخص مقعدي مـع مقعده، فال بــ أن تسـهح لي بالنتزول" أـي هز بيكسبي رأسـه ولوى شفته العليا، وقال وهو يسـير ببطء نحوها: "أنصتي !"دئ يا آنسه"

فنهض بوارو ووقف بيـن المـرأة وبيكسبي، وقال وهو يـنحني:
"هل تسهح لي بالتدخل يا سيدي؟".

بـا بيكسبي هترددا، لكنه أوهأ برأسه وقال: "مـا دام ذلك لن يؤدي إلى تأخرنا يا سيـد بوارو؛ فأنا متأكد من أنك تفهم ال'أهـر. هؤلاء الناس الطيبون لديهمر هنازل وعائلدت تنتظرهم" ". "بالتأكيد"، واستدار بوارو ليتحدث مـع المـرأةوقال لها : "هل تودين الدجلوس في هقعد مـختلف يـا آنسهَ؟".
"أجل. يـجب...هذا...هذا هـهم. צا أريـ غير ذلك".
فقال صوت حـاد ومبهج أعرفه جيدُا : "أرجو أن تتفضل يا سيد بوارو بتـحقيق رغبتها وعنحهيا هقعدك. ينبغي لي أن أجلس

بجانب مـحقق مشهور عالمئًا بـدلً هن حمقاء ثرثارة، فهي لم تفعل شيئا سوى اللهـاث والارتعاد خلكل الدقائق الخمس عشرة الأخـيرهَ، وهذا هـرهق جـدّا".

هكذا، كانتالآنسة المسكينـة، كهـا سهـاها بوارو، تـجلس بـجانب صاحبة الكتاب المـريع طوال تلك الفترةا لا عجب أنها لمر ترغب في البقاء هناك لفترة أطـول. خربمـا ارتكبت خطأ إلقاء نظرة

خاطفة على غلاف الكتاب ولقيت ها لقيته هـن هذه السيدة. فسألهـا بـوارو: "مـا المشكلة في مـقعـدك؟ لـــاذا تَريـدين

استبدالهs".
فهزت رأسها بعنف، ثـم صاحت قائلة: "نن تصـدقني، لكن...
سأهوت إذا جلست هناك. سيقتلنـي أحدهـم!"

فقال بـوارو: "اشرحي لي عـن فضلك مـاذا تصصـدين، عن الذي سيقتلك؟"

فقالت الـمـرأة وهـي تبكي: "لا أعـرفا لكني أعـرف أن هذا المقعد هـو المقصود. بـجـوار الـمـهـر، في الصف السابع، إلى اليهين. هذا الهصقد فحسبب وليس غيره. هذا ما قاله. لن يـحدث شيء لي إذا جلست في أي مكان آخـر. اسهـع لي من فضللك يا سيدي بأن أستبدل معك المقاعدى".
"من قال لك هذا؟".
"الرجلٍ رجل ما. أنا....لا أعرف هويته".
فسـأنهـا بـوارو: "واذا جلست في هــنا الـهـعـد على وجـه
التحـديـد، فمـا النذي سيحـدث، بـناءُ على مـا فالهـ الرجلو"'.

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

## الفصل 2

مقعـل الخطر

بعد أن صـدر منها هذا الوعتراف المثير للدهشة، صمتتت المـرأة ذات الوجهه الغريب؛ فقد اتضـح أن المـزيـد هن النقاش هستـحـيل. وفي تجاهل هنه لدهدهـات ألفريـ بيكسبي الغاضبة ("الفكرة نفسها يا سيد بـوارو! جريـمة قتل في حافلة شـركة كينـجفيشـر كوتشَ مـثل هذا الشيء لن يـحـث أبـُـا|")، أمـر بـوارو السائق بالتوهَف؛ حتى يتمكن هن الثهبوط هـع المـرأة التعيسـة ويـحاول هعرفة حقيقة الموضوع. فبـدأت أسيـر في المهـر، وأنـا أنتوي الانضهام !إليهها، لكن نظرة حـادة من بـوارو أخبـرتني بـأن حضوري غير مـرغوب فيه. أوقف السائق الحـافلة بـجانـب الطريق الذي كنا نسير عليه. كنت على درايـة بـعظم أجزاء لنـدن، لكنني لم أتعرف على هذا الصف
 لبيع القبعات النسائيـة، ومبنى مـرتفع عن بقية المباني، تعلو واجهته لافتة كبيرة مكتوب عليها "شركة مكاليستر آنـد صن

المـحدودة لبيع العقارات - بيع الأسهم بالكامل بخصم كبير" له يكن أحد هنا يـعلم كم هـن الوقت علينا الانتظار حتى يـتهي حــيـث بـوارو في الـخـارج، فتعالت الزهـهمات في جميـع أنـحـاء

الحافلة، وكان يشوب معظمها الشعور بالقلق.
"كاتشبول".
رفعت نظري لأجـد بوارو في المـمر بـجانبي.
"انزل هن فضلك".
"ظنتت أنك أردت مني أن...".
"اتبعني".

سرنا بطول جانب الحافلة ووجدنا السيـدة التي كانت سبب تأخرنا هنـحنية وهي تَرتَش بـجوار أحد الـجدران. "ها هو ذا المفتش كاتشبول!"، هكذا قدمني لها بوارو كما لو أنتي لم أقدم لها نفسي بالفعل. وعندمـا فعل ذلك، أدركت أنتي لا أزال أهسلك بقواعد لعبـة بيبرز في يـدي، فطويت على عجل الورقة ووضعتها في جيبي.
رفعت نظرها عندما اقَتربتُ، وقَالت: "كالو، لـم يكن هو. بالتأكيد لمم يكن هو. أنا آسفة، لا بد أن الأمور اختلطت عليًّ". فسألت بوارو: "مـا الأمر؟ من الذي اتضح أنتي لست هو ؟". "الرجل الذي أخبر صديقتنا هنا بأنها ستُقتَل إذا جلست في الـي

المقعد القابع إلى يهين المـر في الصـي الصف السابع". "ماذاء هل تقول إنني...".
 دقيقتين إن الرجل الذي وجه لك هذا التحـيـير هو الرجل الذي

تحـدثت إليـه قَبل أن نصعد جميعًا الـحافله؟ هل هذا الرجل هو المفتش كاتشبول الذي يقف أهـامك الآن؟".

فقالت وهي تبكي: "أجل، فلت ذلـك، لكن بـمحرد أن رأيـت وجهه مرة أخرى، أدركت أنني كتت مخطئة"'.
"هل هـنـاك تشابه بــن كاتشبول واذـرجـل الــذي قَال إنـك ستُقتلين إذا جلست في هذا المقعد؟".
"أجل يا سيـييل كللهها طويل القامهة، ولهمـا لـون الشعر
نفسـه. لكن...الرجل الآخر له عينان غريبتان".
فسـألها بوارو: "غريبـتان هـن أي نوعء".
"צ أعرفا צ أستطيع شرح ذلك".
"عندهـا كنا نتتظر المغادرة، أردت أن تعرفي هوية المفتش
كاتشبول، أليس كذلك؟".

أو هـأت المـرأة برأسهـا.
"هل كان ذلك لأنك اعتقدت حينها أذه الرجل الذي حذرك
هذا التحذير الغريب؟""

فبكت وعلى هـا يبـدو أن الكلا م أثار جزعها وقالت: "كلا، أنا...
أنا لا أتذكر هـا كنت أفكر فيه حينها. يبـدو أن الأمـر مر عليهـ وقت
طويـل".
فقال لها بـوارو: "لقد مـر أفَل مـن ثلاثين دقِيقة. لو أجـد التضليل مثيرُا ثلإعجاب يـا آنسة، وهناثك شيء أجده أقَل إثارة للإعجاب: التضليل الذي يتضهـن ادعاء فقدان الذاكرةًا حسنُا، !انها القصة الأكثر هلاءعـة لك؛ الفقدان المفاجئ للذاكرة".

تنهدت المرأة وقالت: "لم أنطق بالكذب يومْا" . فشعرت بنوع من التعاطف نحوها، وأضافت: "هناك أشياء لو أرغب في إخبارك بها - أشياء У أعتقد أن المفتش كاتشبول قد يكون من يدعي أني أنه هو لأنتي. . . حسنًا، لأنني كنت خائفة مما قد يحـدث لي! في الحافلة. كل شيء بدا غير محتمل". انتظرناها لتقول المزيد.

فقالت: "†قد ارتعبت منذ أن حذرني الرجل بأني قد أقتل1 وهـل كان هـنـاك مـن سيشعر بغير ذلكى شـخص غريب يظهر فجأة ليخبرك بأنك ستُقتل إذا جلست في هقعد محـد الـحافالات... أي شخص كان سيرتعب عندما يسمـع هـذا. هنا سبب الحالة التي كنت عليها"، ثـم أشارت نحوي وأردفـت: "ثـم
 أن أفكر فيه؟ سأخبرك بما كنت أفكر فيه:" هل هنا هنا هو الرجل الذي أتى ليقتلني إذا جلست في المقعد الخطأَ هل هو هو يتظا هِاهر فحسب بأنه رجل شرطة؟" الم أصدق مـا فـا قاله لي الرجل الأول،
 لـم أوذذ أحدَا مطلقًا".
فتمتم بـوارو قـائلا : "ولماذا يفعل ذلك في حافلة مغلقة متحركة بها أثـخاص سيشهدون بالتأكيد الـجريـــة لحظة ارتكابهاء اشرحي لي من فضلك يا آنسة: إذا كنت تعتقدين أن
 ترفضي ركوب الحافلة؟".

ما إن سمعت هنا السؤال حتى ارتعشت من الخوف وقالت:
"أنا...أنا..."
"هدُئي من روعك يا آنسة. أخبري هيركيول بوارو بالحقيقة،
وكل شيء سيكون على ما يرام. أعدك بهدنا".
فقالت: "حسنًا، أنـا... لهم أصـدق أن الأمـر يمكن أن يكون صحيحا،ا"، ثم تفوهت بسيل كبير من الكلمات قائلة: "وكانت أنت خالتي تنتظرني، وكنت قد اشتريت تذكرتي ولــم أكن أريـد أن
 جيدة على الإطـلاق. أنـا الشخصـي الوحيد الـنـي أزورهـا، فقلت لنفسي إنه سيكون هناك الكثير من المقاعد الأخرى كي أجلس

 لـم أكن أتحلى بالشجاعة لفعل ذلك، ثـم تـحدثت إلـيك وإـى
 لكنتي لم أرغبـ في إخبارك بـا كان يزعجنـي. لم أكن أريـد أن أصبح عبئًا على أحد، وذلك عندما واتتني فكرة".
فقلت: "أي فكرة؟".

فنـظرت إــيَّ وقـاـتت: "كان يتملكني خـوف شـديـد بسبب
 لنفسي:" "ماذا لو انتظرت...وانتظرت....وانتظرتى فهنا من شأنه أن يكون وسيلة جيدة لتجاوز الموقف"".
فقال بوارو: "آها أجل، فهمت. لكن من فضلك وضّحي الأمر

> للمفتش كاتشبول".

فرمقتني بنظرة سريعة ثـم أثـاحت بنظرها عني وقاتي:
 الحافلة، عندها سيجلس على الأرجـح شخصص آخـر على مقعد الخطر، وهـذا مـا كنت بحاجة إليـه. . . لكن بعد ذلك الـك صعدت ووجدت أن المقعد شاغر".

لـم أكن مقتنغا على الإطلاق بهذا، فقلت: "إذا كان التهديد مرتبطا بهذا المقعد وليس بهقعد آخر، فريمـا كان بإمكانك أن أن تكوني أول من يصعد الحافلة وتجلسي في أي مكان تريدينه بسهولة تـامـة. كانت هـنـه بالتأكيد هي الطريقة المضمونـة الـونة والـوحيــة لتجنب مـا حـدث في الـوافــع: الصعود في النهاية واتـفـاجؤ بـأن مقعد الـخطـر، كما تطلقين عليه، هو المقعد الوحيد الشاغر. بالمناسبة، كيف يمكن أن نفسر هذا الظرف
 للقيام بذلك خلال رحلتنا اليوم، واعتمدت خطته على جلوسك
 صعدوا قبلك بأن يتركوا هذا المقعد شاغرًا". فوضع بوارو يده عليَّ وقال : "هدئ نفسك يا كاتشبول". فاعترضت قَائلاً : "الأمر غريب، أود منها أن تفسر لماذا لم تهبط من الحافلة عندها رأت أن المقعد الوحيد الشاغر هر هو
المقعد الذي حذرها منه الرجل".

فوافقني بوارو الرأي وقال: "هدا سؤال مهـم يا آنسة".
فنشجت قائلة: "لم أشعر بأن لدئي خيارًا، أردت النزول، لكن الأبواب كانت مغلقة، ولم أكن أرغب في إحـدات ضان أحة أكثر من


لن تصدقني، ولكن عندمـا رأـــت أنـه لم يكن هناك سوى مقعد
 تقريبًا أنه لا بد أن هذا كان حلمَا : الرجل، التحذير، كل ذلك". ثـم ارتجفت وخلعت قبعتها الخضراء ووضعت يديها على أذنيها كما لو كانت تحميهمـا من البرد، وقالت: "شعرت كأنني

 تمامُا. كما قلت أيها المفتش - كان الأمـر سيحتاج إلى ترتيب حتى يتجنب جميع الأشخاص الآخرين الجلوس في هذا الوا المقعد. كيف يمكن لأي شخصص أن يفعل هذاء لم يكن ليستطيع، ولم يكن ليفعل. وهكذا بـدا لي، للحظة فحسب، أنني ربما فقدت عـيا عَلي



 هذا هاجسًا فربما كنت هـجبرة على ذلك، ولم تكن لديك الطاقـة

في تلك اللحظة للمقاومة".
"أجل يا سيد بوارو. لقد وضعت الأمور في نصابها". فابتسمّ وقال: "عادة مـا تكون الهوواجس أشياء فظيعة، أليس كذلك، وليس مجرد تحذيرات من أشياء رهيبة؟". بـدت مرتبكة 'ـمـدة ثانية، ثـم قـاكت: "لم أكـن أعتقد أنني أستطيع إنقـاذ نفسي، إذا تقرر أننـي سـأموت، لكن الـخوف لم يتركني وحـدي و. . . لهـذا السبب وقفت مـرة أخـرى، وقلت مـا

فتال بوارو: "هـا اسـمكى اسملك بـالكاهل".
"جوان بليث".
"وهل خالتك تعيش في كينـجفيشر هيل؟" .
"معذرةا أوه. ســأغـادر الدحافلـة قَبـل هـحطتين مـنها، في
كوبهام".

لهم أكن أعلم أنـه ستكون هناك هـحطات على طول الطريق، لكن الآن أصبح ألأمـر منطقيًا تمامًا؛ فقد بـدا من المستبعد أن يـملك العديـد من الأشـخاص في الحافلة منازل ريضية في كينـجفيشر هيل، أو أن يكونوا زائرين لأي شـخص لديـه منزل هناك.

وقد فوجئتت عندما سمعت بوارو يقول بعد ذلك إنـ وأنا أيضُا ستنذهب إلى كوبهام، وأمرنـي وهيض تـحذير في عينـيه بالانصـياع لـذلك هل هـنا يـني أن خططنا تغيـرت فجأة - وبسبب جوان بليت و قصتها غير الڤمابلة للتصديتף فسأنها بوارو: "ما اسـم خالتك وعنوانهـا؟". "צ' يـجـب أن تخخبرها بـنـك يـا سيـد بـوارو هـن فضلك... سينتابها القلق كثيرُا ؛ فـالأهـر لا يِتعلق بها تمافْا. أرجـوك، لا تقحهـها في هذا الأهـر المريـ" "أخبرينتي باسهها على الأڭقل"
"أفضل... أفضـل ألع أَـول، إذا كنت ע تمانع في ذـكـ يـا
"هل تعيشـين هـع خالتك؟"
"أجل، أعيش معها منـذ مـا يقرب من عام".

هل كانت خطتنا الـجديدة هي مغادرة الحافلة في كوبهام، ومتابعة جـوان بليث إلى منزل خالتهاء أم أن بـوارو يـريد لها فحسب أن تعتقد أننا سنفعل ذلكى تمنيت أن يكون الاحتمال الأخير هو الصحيح. كنت أتطلع لرؤيـة كيف يعيش الناس في كينجفيشر هـيل. قد يـكون للوحتمال الأول أِيضا مـزايـاه - أهمها أنني قد أتجـنب الاضطرار إلى تعلم قَواعد لعبـة بيبرز. اتـخـن بـوارو نـهـجـا جـديـلا وقَال: "أخبرينا عـن لقـائـك بالشخص الذي يشبـه تمامُا صـيقي كاتشبول - على افتراض أن هذا الـرجل الذي حذرك لـم يكن هاجسـا أو صورة هـن الخخيال. متى وأين تَعرفت عليه؟". "أنا. . . أنـا لا أستطيع أن أحول إنتي أتذكر متى كان ذلك. ربـا قبل خمسة أو ستة أِـام، أمـا بالنسبـة للمكان، حسنًا، كان... كان على طريق تشارينـج كروس، فهذا هو المكان الذي حدث فيه ذلكر".

كنت على يقين هـن أنها كاذبهُ، ربـا تقول جزءَا هـن الحقيقهُ، لكن ثُمة شيئًا في الطريقَة التي نطقت بها "طريت تشارينـج كروس"
"كنت فـي هـذه المــينـة لإحـضـار بعض الأثـــياء هـن أجـل خالتي، فخرجت من أحد المتاجر لأجـده أماهي، وقد قلت لك بالفعل مـا فَاله لي" . فـــألهـا بــوارو: "كيف بــدأت الـمـــادثـةء هـل كـان يـعـرف اسمكء".
"أجل، أقصد... لمم يقل هذا أو يـخاطبني بالآنسة بليث أو أي شيء، لكن צل بد أنه كان يعرف من أنا، أليس كذلك؟"
"و أتدكر"ل. بوارو: "ماذا قال كلك في البداية؟" .
"حاولي أن تتنكري المشهـد يـا آنسة، فنحـن نستطيع غالبًا أن
نتذكر أكثر مما قد نتخيل".
"لا أستطيع، أنـا...كـل مـا أستطيع تـنـكره أنـه حدثنـي عن رحلتي بالحافلة، وأنه سيكون من الحكمـة أن أتجنب الجـا الجلوس في المقعد الكائن بالصف السابع من الخلف و...كما قلت لك" الـ بدا بوارو غارقًا في التفكير، وفي النهاية قَال: "حسنًا، دمونا نستأنف رحلتنا".

فاتسعت عينا جوان بليث في قلق، وقالت: "كالا 1 أستطيع
أن أجلس هنا، لقد قَلت لك...".
فالتفت بوارو نحوي وقال: "كاتشبول؟".

فقلت مستسلمًا: "تريدني أن أستبدل مكاني بـع الآنسة
بليث؟".
"كالا، لا أستطيع أن أسمـح لك بأن تخوض هذه المـخاطرة. أنا من سيجلس في مقعد الخطر هذا، وسنرى ما إذا كان القاتل سيظهر أم עا".
كنت متفاجئًا وممتتًا، ففي جميع الأمور الصغيرة تقريبًا كان بوارو يفوضني لأعاني المضايقات التي كان يرغب في تجنبها، وكان من المشجع أن أعرف أنه، في أمور الحياة والموت، تبنًى قواعد مختلفة.

ليس هعنى هذا أنتي لا أشعر عليه بالقلق، إلا أنني لم أصدق للحظة أن أي جـرائـم قَتل ستقع خــلال رحلتـنـا هـن هـنـا إـى كينجفيشر هيل.

فـريـت بـوارو على ظـهـري وقال:"حسنًا يـا آنســة بليث، ستجلسين في مقعدي، وسآخذ أنا مقعدك وا اجلس يا كاتشبول بجانب الآنسة بليث وتأكد من وصو لها إلى كوبهام دون أن تصاب بأذى . هل يمكنك أن تفعل ذلك؟". كان يمكنني ذلك - وبدا الأمر كها لو كنت سأضطر إليه.


 وتحول مزاجها إلى الكآبة، وقالت: "السيد بوارو يصدقني حتى
لو لم تصدقني".
"لم أقل إنني لا أصدقك".
"أستطيع أن أرى ذلك على وجهكي أنتـ...أنت لا ترى الانمر كما يِراه، هذا ما يِراودني الآن". وبينما تقول ديا دلك ألك بدا في صوتها
 كاذبة، أيها المفتش كاتشبول". فتساءلت، يمكن أن يكون لهـنا التأكيد معنيان مختلفان
 أخبرك بشيء غير صحيح". ولكني كنت أفضل المعنى الثاني: "أنا لست كاذبة بطبيعتي، ولهذا السبب أتألمم لحاجتي إلى الكـي الكّب عليك اليوم". أجل، لو كان هناك رهان على ذلك، لراهنت على المعنى الثاني.

## فقلت لها : "هل لي أن أسألك سؤألا يا آنسة بليث؟".

أغلقت عينيها وقالت: "أنا متعبة جدًا . أفضّل ألا أتحدث أكثر
من ذلك".
"سؤأُ واحذأ، وبعدها سأتركك".
فأومأتإيماءة صغيرة.
"'هد قَلت لبوارو "خالتي تنتظرني ولا أريد أن أخذلها"، وكان هذا هو السبب الذي جعلك تصرين على السفر رغم التحدير الذي تلقيته. تـم بعد ذلك، عند ما سألك بوارو إذا ما كنت تعيشين مع خالتك أم لا، قلت إنك تعيشين معها بالفعل، وأخبرته بأنك
 ظهر هذا اليوم ولم تكن بصحة جيدة""."

فقالت جوان بليث في بؤس: "هنا كله صحيح" لو أنها كانت ترجوني - كما لو أن سؤالي قد يجعل كان كلكا مها غير
صحيح بطريقة أو بأخرى .

 وعدتْ خالتها المريضة بزيارتها".

 بوسعي لفعل ما هو صحيح".
 و. . . أعتقد أنه قَد يكون خوفَا مميتًا، وأنا متأكد مـن أنك أنك غير مـجرمـة كمـا تَقوليـن، وربـــا أنـت في خطـر جسيمه. . . لكنك

أخبرتني أيضًا ببعض الأكاذيب منذ أن التقينا أنا وأنتـ لأول مـرة، وهـنا يجعل من الصعب علئِ هساعدتكّ، ولهذا أتمنى أن
تخبريني بالقصة كاملة - بالحقيقة غير المزينة".

فقالت: "هل يمكن مـن فضلك أن نكف عن الحـديـء أنـا
 استندت بظهرها إلى المقعد وأغلقت عينيها. وتباطأت أنفاسها تدريجيًا. إن كانت غير نائمة، فإنها بالتانكيد في أكثر الحالات هــووءأ التي رأيتها فيها منذ أن قابلتها لأول

 للخطر من خـلال تبديل مقعدها معه. على أحـد المستويات، كان هذا منطقيًا تمامُا: لقد كانت كانت خائفة فحسب من السيناريو الدقيق للغاية الني نصحت بتجنبه - هي ومقعد الخطر ؛ كان
 المقعد، فلم يأت مثل هنا التحدير لبوارو. ومع ذلك، كان من المهكن أن تسرع إلى الحافلة بمجرد أن تفتح أبوابها وتجلس في أي مقعد من المقاعد التيا التسعة والعشرين
 الغامضن، فإن ذـك سيكون وسيلة لضمـان سلامتها، أليس كذلك؟ هاهي تجلس بجانبي ولم تعد في حالة من الاضطراب - إنها تتصرف كما لو كانت تعتقد أن مشكلتها حُلَّت - بينما كان الوان بإمكانها الصعود قبلي والجلوس في هذا المقعد قبل أن أجلس أنا ويوارو بجانب بعضنا. لم يكن للأمر معنى. ما لم . . .

تخيلت كيف يمكن لبوارو أن يجيب عن كل أسئلتي هذه: كانت
خائفة، مثل أي شخص آخر، من ركوبا الحافلة التي قد تجد في فيها
 إلى خالتها، ولهذا السبب ترددت إتصا وتصرفت كها لو كانت بحاجة
 عندما رأت الآخرين يصعدون أمامها، جاءت لها لمعرفة أي مقعد سيتبقى إذا كانت آخـر من سيصعد الحافلة. أجل، نجحت هذه الفرضية.

ثـم رأت أن المقعد الشاغر هو المقعد الذي تم تحذيرها من الجلوس عليه و. . . كان هذا هو الجزء الذي الهم أستطع فهـهـه. كيف انتقلت من الخخوف الشديد، حتى من الاقتراب من الحافلة وتأمين مقعد "آمن" لها إلى الاستعداد للجلوس في المقعد

الذي تـم تحذيرها منه؟
كان هذا على افتراض أن قصتها بأكملها لم تكن كذبة من أو لها إلى آخرها - وهو مـا ذكرت نفسي بأنه قد يكون الحقيقة. في الوقت الذي فتحت فيه عينيها مرة أخرى بعد عشرين دقَيقة، كنت قد فكرت أكثر في قصتها وأصبح لديًّ المزيد من الأسئلة التي أحتاج إلى طرحها عليها، فبـدأت بسؤال بسيط: "بماذا كنت في لندن اليوم؟".

فاستدارت ونظرت من النافذة؛ حيث كنا قد تركنا الشوارع المـزدحـــة وأصبـع يحيط بنا مساحات خضـــراء، وسـرعان مـا

سيحل الظلام.
"كنت ألتقي زميلاء بي".
"צ يَسَعني إلا التفكير في أنه من الغريب أنه ليست لديك
حقائب ولا حتى حقيبـة يـد...."
"هذا غـيـر حـقـيـقـي، فـالـسـائق أخــن حقـيـبتـي مـع حقـائب
الآخريـن، وكل أشيـائي بهـا".
"لم تكن لديك أيهة حقائب عند هـا رأيتك لأول هـرة".
فأصرت قائلهة : "كانت هناك، لقد تركتها بالاقرب هـن الحقائب الأخرى . لا بـ....لا بـ أنتي سـرت بعيدُا عنها. إذا كنت لا تصدقني، فانتظر حتى نصل إلى كوبهام". "هذا الشـخص الغامض الــني اقـترب هـنـكِ... هـا الحـالة المزاجية انتي كان عليها، وبـأي طريقة كان يتحدث؟ هل كان يـحاول بساعدتك أم إخافتك؟". "كنت هـرتعبـة تَمامَا. كدت أموت عن الخوف". "'كن هل أنت هتأكدة هـن أنه كان يـنوي إخافتَك؟". بدت فجأة غاضبـة وتالت: "بالطبع؛ ‘لأن هذا هو بالضبط هـا فعله - لـم أشعر هن قبل بمثل هذا الـرعب أيهـا المفتشى، لذا أنا متأكدة من ذلك"

فأكدت وجهه النظر وقلت: "عـاذا لو كان يـحاول إنقاذ حياتكو
هـاذا لو أنقذ في الواقع حياتك؟ هل فكرت في ذلك؟".
"لا أريـد أن أفكر في أي شيء. توقف من فضلك عن طرح أسئلة، צ أستطيع... من فضلك تو قفر".
"بالطبع".

آخر شيء أردت فعله هو أن أتسبب لها في هـزيـ من الأسى، وهـع ذلك ظل ذهني عالقا في المشكلة. إذا كان هدفه مساعدتها،

فلا بد أنه عرف العديد من الحقائق - وهو أنها ستسافر في
 وأن راكبًا آخر في العربة نفسها خطط لقتلها، ولكنه سيفعل ذلك أو يمكنه فعل ذلك في حال جلست على المقعد المجاور للممـر في الصف السابع. هل يعني ذلك أن الشخلص الغ الغريب كان يعرف أين خطط قاتل جوان بليث المحتمل؟ المرأة ذات الصوت الألماس المبهـج والشعر الذهبي... كيف لم أفكر في هذا من قبل؟ لقد كانت تجلس بجوارها
 عن جوان بليث قبل أن نركب جميعنا الحافلة. هل يمكن أن تكون
 تفضل الجلوس بـجانب بوارو، وها قد تحققت رغبتها.
فهمت: "ملتقى منتصف الليل".

سمعت شهقة صغيرة قادمة من جانبي، فاستدرت ونظرت إلى وجه جوان بليث. كان التعبير الظاهر على وجهرا هو الي نفسا عندما وقعت عيناي عليها لأول مرة: تعبير الرعب المطلق، كهما لو أنها رأت شيئًا مروعُا. فسألتها: "هـا الأمر؟".
"آنت...لقد قلتـ...ـم أسمع ذلك جيدًا". رغم قربنا مـن بعضنا، فإن ضجيج المحرك جعل من الصعب سماع ما يقوله الشخص المجاور لك مباشرة ما لم تكن تنظر إليه. فكردت: "ملتقى منتصف الليل"، هل تعني هذه الكلمات شيئًا

فقالت في رعب: "كلد، كلد، צ تعني كي شيئًا، مـا هئ بـم
 "السيـدة التي كانت تجلس بـجوارك كانت تقرأ كتابًا اسمه ملتقى منتصف الليل، وكانت تبدو كما لو أنها تمـانع في أن ينظر ! إليه أحـد - هكذا بـدا ني على أيهَ حال. ونظرًا لحالتها المزاجيه،، كنت أتساءل عها إذا كان هن ا'لممكن أن تكون الاتاتل الذي تحدت
عنه الرجل".

قلتُ كل هذا بابتسامهَ طفيفة، فقد تخيلتُ أن اتبـاع نهـج أكثر تودداً ريـما يـدفعها إلى الצبتهاج، أو حتى ا'لاعتراف بأنها اخترعت القصهة بأكملها - رغم أنتي لم أشك في أن خوفها كان حقيقئا، ثقل كان خو خها يثقل أنفاسي. وبعـد ذلك، وكما ظهر خوفها بسـرعة، تبـد أيضُا بسـرعة. كان جسـدها متـليَا، وعيناها باهتتين، وبـت كأنها تشعر بـالملل بينما
تقول: "لم أر أي كتاب".

لقد رسخت كل هذا في ذهني حتى أتهكن من إبلاغ بوارو به لا حقَا، وبــجـرد أن علمت جوان بليث أن ملتقى منتصف الليل هو عنوان كتاب، فقدت اهتمامها بـالأهـر تمـامُا ولم تَعد خائفة. شيء واحد كنت هتأكدًا منـه دون شكك: كانت لكلمـات "ملتقى منتصف الليل" أهمية كبيـرة للى جوان بليث، ولسبب ما كانت هُصـرَة على عدم الكشف عنه، وهو ما أصـابها بالرعب.

## الفصل 3

## رسالة ريتشارد ديفونبورت

كانت بقيـة الرحلة حتى كوبهام هادئه، وهناك كانت أول بـحطة تتوقف فيها الحاخلة، فوجهت لي جـوان بليث الشكر المهـزوج بنبـرة إحباط قبـل أن نهبط من الـحافله، وقَ رأيت أنها أخبرتنـي بالحقيقة فيما يتعلق بشيء واحـد على الأقل : كان لـديها حقيبهة هعها، فقد شاهدتها بينما كان السائق يـيـدها إليها. كان الطقس أكثر بـرودة مــا كان عليه في لندن، فقد كانت أنفاسي تتجمد في الهـواء وأنـا أفَف بـجوار الـحافلة أمـام نُزل

 وبدا من الواضتح أنه يعانى شيئًا مـا منذ أن تحدثتا هعًا في آخر مـرة.
"يا إلهي"، يـا بوارو، أكانت بـنيضهة لهـذه الدرجـه؟".
"من هي؟".
"السيدة التتي تحمل الكتاب"، ونظرت لأرى مـا إذا كانت مـن بين أولئك الـنـين هبطوا مـن الحافلة. ليس كل بـل هـن كان في الحافلة طلب من السائق إحضار حقائبه، فقد أراد البعض فحسب تمديد أرجلهم؛ إذ إن حافلات شركة كينجفيشر كوتش لم تكن مريحة، كما يعتقد ألضريد بيكسبي. فقـال بـوارو: "لقد وضـعت كتابها بـعيـــا بــــــرد أن جئت بجانبها، أما فيما يتعلق بما إذا كانت بغيضة... فلا توجد كلمات
يمكن أن تصفها".
"لقد أعطتني أمورًا كثيرة أفكر فيها يـا كاتشبول. لا تسألني أكثر من ذلك - ليس قبل أن تتاح لي الفرصة للتفكير والتوصل إلى رأي"، ثـم تذمر وفـال: "أحد الأسـبـاب التـي تجعلني أجـد
 الرمادية بكفاءة عندها يكون وسط ضجيج صاخب صادر عن
محرك حافلة".
 وأضفت: "هل أكلت أي شيء يـا بـوارو؟ هل يمكن أن نتأكد أنك له....

فضحك، وحينها زال خوفي، وفـال: "هل أنت هـن بين كل الناس من يعتقد أن هيركيول بوارو تسمـم على يد هذا الشيطان القاتل المراوغ المتعلق بالصف السابع؟ هنا مستحيل. ينبغي أن أصل إلى كينجفيشر هيل في حالة بدنية ممتازة".
فقلت: "إذن فنحن سنذهب إلى هناك؟ كنت أعتقد أن خططنا
"أبدُا. كنت أرغب فحسب أن أعطي الآنسة المسكينة هذا
الانطباع. أين هي؟"، ونظر بوارو حوله وأضاف: "هل تراها؟".
"كلاا، لا بد أنها انطلقت على عجل. يـا للأسفـا كنت أركز
عليك ولم أنتبه لها".

فابتسم بوارو وقال : "ما الذي تمنيت أن تراه؟ عربة تقودها الخالة المريضة؟ من الأرجح أن هذه الشخصية ليست مورجودة بالأساس، وهع ذلك فهي حكاية مثيرة للاهتمام". وأومأ ببطء، كأنه يؤكد شيئًا لنفسـه.

وبمجرد أن أعطى السائق جميع من كانت وجهتهم كوبهام
 العديد من الركاب، وقَررت أنا وبـوارو أن فرصة التنعم بيهض الـدفء وتـناول بعض الطعام هي نعمة يجب ألا نفوتها. فبعد انتظارنا في البرد خلال فترة مـا بعد الظهيرة، صرت جائعًا جدًا . سرنا عبر المدخل إلى غرفة الجلوس، فصاح بوارو بارتياح:
 متبقية، فسارعت لحجزها. فقلت: "إنتي أفضل هـنه المقاعد المريحة على المقاعد التي بلا ظهر، ولا أعرف كيف يـجلس الناس على هذه المقاعد. إذا كانت ساقاك طويلتين كما هي الحال معي فالأمـر سيكون بمثابة تعذيب- وأنا على يقين من أنه مؤلهم بالقدر تفسه لأوئكـك الذين كديهـه أرجل قَصيرة جدًا . هنا سنحصل على الخدمة على
الطاولة".

فقال بوارو: "أبق عينيك على السيد بيكسبي، فإذا انتهى من
احتساء مشروبه، قد يغادر دون جميع الركاب".

بدا بيكسبي كما لو أنه مستمتع بـالأجواء بينما كان أمامه كمية كبيرة مـن المشروبات، فتمنيت ألا يكون هناك شخص ينتظر في الحافلة ويأمل المغادرة على الفور.
"كاتشبول؟".
"إمه؟".
"قد تكون هذه المقاعد أفضل من المتاعد الخشبية، لكنها قَطًا ليست مريحة. عندما نصل إلى كينجفيشر هيل، سنجلس على مقاعد مريحة".

جاءت النادلة لتدون طلباتنا، وبعد ذلك أحضرت المشرويات التي كانت غير مستساغة إلى حد ما، لكن لا بأس بها. كان هذا شعوري على أي حـال، لكن بـوارو عبّر عن تـنـهـره المعتاد من المطبخ الإنجليزي المـريع.
فقال بمـجرد أن لبينا حاجتنا إلى الطعام والشراب: "حسنّا، يا عزيزي، أنا على يقين بأن لديك الكثير لتقوله لي". أحدثت معرفتي بهيركيول بوارو العجائب في ذاكرتي، ويها
 مـا أحتفظ بكل التفاصيل وأخزنها في ذاكرتي، وقد أخبرته بكل شيء عن مـحادثتي مـع جـوان بليث، مـن البـدايـة إلى النهاية،
 بالطريقة التي تبني بها خيوطك يا كاتشبول. أخبرني الآن: هل

كان لديك الوقت أيضًا للكاعلـع على قواعد لعبة العيون؟". لو كان يتعمد إحباط معنوياتي لما كانت النتيجة كما صارت

الآن.
"ككلا، لم أطلع عليها، ولمم تكن خيوطًا، بل كانت سرداً حقيقيًا للمحادثة التي أجريتها مع الآنسة بليث".
"أنت تنتقص من قَدر نفسك يا صديقي. لقد أضافت روايتك لها الكثير إلى الحقائق الـــجـردة، أضـافت الحالة المزاجية والتفسير والخوف الذي بدا في عينيها ردا على عبارة "ملتقى منتصف الليل" - آه، هذا رائـع؛ أنت تنسج الخيوط بـئ بالفعل. لم أكن أقصد من الكلمة معنى مهينا".
قلت له بهدوء: "هل لديك تفسير للأمر يا بـواروع عندمـا أخبرت جوان بليث بأن ملتقى منتصف الليل هو عنوان كتاب، لما بـر تعد خائفة، لكن هذا يعني أن الكلمات أخافتها لسبـ ألـا آخر - سبب لا عالوقة له بالكتاب".
فقال بوارو: "ولماذا يزعجك هذا؟".
 حقيقيًا، تخيل هذا : تخيل أن عبارة "ترتر إن" كافية لبث الْ الرعب في قلبك".
فقال بوارو بابتسامة: "وهذه حقيقة، وستظل كذلك، سواء كان السبب مقاعد المكان أو طعامه".
"تخيل أنـه لسبب مـن الأسـبـاب بثت تلك الكلمات الرعب في قلبك، وأنه قيل لك أيضًا إنك ستقتل إنـ إنا جلست على مقعد معين. وفي وقت لاحق، اكتشفت أن المرأة الجـي الجالسة على المقع المعد المجاور لك في حوزتها كتاب يسمى ترتر إن- الكلمات نفسها
 هذا غير هنطقي "

فقـال بـوارو في حـزم: "الآن أفهـهم إلـى أـــن تَقود الأمـر يا كاتشبول. آه، أجل، الآن فهمت. أوافقك على ذلك، نحن لا يمكا يمكنـا حتى الآن معرفة معنى هذه التفاصيل. إنه سؤال بالا إجابة. ومـع ذلك فقد اتضح الكثير بشأن الوضع الخاص لجوان بليث".

قلت: "كلا، الأمر ليس كذلك، مـاذا تقصد؟".
"ألا تفهـم يا عزيزي أن...؟"

قاطع حديثنا عند هذه النقطة الحاسمة ألفريد بيكسبي، وقال: "السيد بوارو، المفتشَ كاتشبول. لا نرغب في استعجالكالكما، كننا نأمل أن نستأنف رحلتنا مرة أخرى في أسرع وقت. هناك

 لي تجسيدا للرضا، إذ لم يصدر منه أي إزعاج - لكنني أذكى من أن أخبر أمُا حنونة بأنها مـخطئة بشأن ابنهال؛".

فأخبرت بيكسبي بأننا سنعود للحافلة في غضون لحظات، وبمجرد انتقاله إلى الطاولة التالية لركاب شركة كينجفير الـئر كوتش، الذين كان بعضهـهـ لا يـزال يتناول الطعام، قَال بـوارو: "من المثير كلاهتمام جدًا أن السيدة الغاضبة الاني التي تحمل الكتاب كانت قاسية جـدّا معك وهـع الآنسة جوان. هذا مثير للاهتمام جدًا".
"ألم تَخبرك باسـهـهاء"
ضـحك ضحكة صغيرة مكتومة وتال: "كال يا كاتشبول، لم تقل لي اسسمها، فقد أخبرتني بالكثير، ولكن ليس اسمها - لأسباب ستصبح واضحة عندما أخبرك بما حدث بيننا".
"من الواضح أنك لم تستمتع بالحديث معها. أتلهف لمعرفة السبب الني جعلك تهبط من العربة في كوبهام وأنت تبدو كمـا لو أنك هربت من الجـحيم". "سأقول لك قَريبًا جدًا السبب، لكن إذا أرحتني أولْا..."
"إذا جلبت قواعد لعبة العيون مرة أخرى ..."

فقال بقلق بالغ وهو يضع يـده بالقرب من جيب صـريت صـريته: "هناك خطاب أريد منك أن تقرأه. خطاب من السيد ريتشارد
ديفونبورت في كينجفيشر هيل".
"أذم يكن من الأفضل أن نعود إلى الحافلةء ينبغي أن أقرأه
بمـجرد أن..."

فقال بوارو في حزم: "لا يزال العديد من زمالائنا المسافرين
 مطوية بدقة، وأضاف: "لم أكن أنوي أن أريك هذا إلا بعد ذلك بوقت طويـل، ولكن الآن أعتقد أنـه يجب علئِ فعل ذلك. لقد تلقيت هذه الرسالة الغريبة منذ يومين". أنار هذا فضولي، ففتحت الورقة وبدأت القراءة:
عزيزي السيد بوارو،

كنت أود أن أقول إنتي مسرور بتقديم نفسي إليك؛ فسُمعتك ذائعة الصيت، ولو كانت ألوأ الأمـور مختلفة، فما أسعدني شيء أكثر من أن أبدأ بهذه الكلمـات خاصة الود لكن
 في ديسمبر من العام الماضي والمظالم الخطيرة التي

أعقبتها - رغم أن هذا الوصف يعتمد على رؤيـة المرء لـذ

أنا لا أشك في أنتي أربكتك بالفعل، لـذا دعني أبـدأ بأمور أساسية أكثر . اسمي ريتشارد ديفونبورت، وأنا الابن الأصفر لسيدني ديفونبورت، ومتيقن من أنك سمعت بهـ أصنـ
 أعمل حتى منتصف العام الماضي في وزارة المـالية، وأنا أحثك على التحدث مـع أي جهات اتصال إذا كنت بحاجة
! !لى شهادة بشأن شـخصيتي وسمعتي.
 أخي الأكبر فرانك ديفونبورت (كان اسمهـ فرانسيس، لكـن الـجمـيع كـان يـنـاديـه بـفـرانك) فـي مـنـنـل عائلتنا
 وكنت معجبًا به إلى أبعد حد. كان رجـاُلا مميزًا ورائـُا،
 في أحزاني ومتخبطا، ومن ثم كنت أشعر بأنني غير قادر على اتخاذ إجراءات هفيدة مثل طلب مساعـي كنت سأغرق في أحزاني لعدة شهور أو حتى سنوات، لو لم
 - على الأقل ليس من جانبي. لقد اعترفت امرأة بقتل أخي يـا سيد بوارو، اعترفت على اللفور تقريبًا وسيتم شنقها في 10 مـارس، وهـنـا لا يِمنحنا الكثير مـن الـوقت، على افتـراض أنـك على استعداد لتقديم مساعدتك. بالطبع سأكافئك بشكل

مـجز على خدهتك. كان اسمك في ذهني لعدة أسابيع،
 نوعية هيركيول بوارو يمكنه إنقاذ هيلين الآن".
هيلين أكتون: هـنا هو اسمم الـمـرأة التي تصر على أتى أنهـا قاتلة أخـي فـرانك. أعتقد أنك فــرأت عن القضية في الصحف. هيلين هي أيضِـا خطيبتي، وفي أني السيان الطبيعي للأمور، كان يفترض أن نستعد للزواج، ولكن يؤسفني أن أقول إنني لم أعش حياة طبيعية منن فترة، ويؤسفني أكثر أن أبلفك العلا أوقة التي جمعتني بهيلين لم تكن قطط، مستقيمة أو طبيعية.

السيد بوارو، من المستحيل أن أشرح في خطاب واحد كل ما ستحتاج إلى معرفته لمنع المزيد من المآسي.
 شيء آخر يجب أن أخبرك به في هذه الرسالة الوا؛ وهو أهم شيء على الإطلاق: هيلين لم تقتل خرانك. إنها بريئة من الجريمة التي ستُشنق من أجلها، بريئة تمامُا، وفي الوهت نفسه، هي مُصرَة على إخبار الجميع بأنها مذنبة.
لماذا يجب على أي شخصص أن يتصرف بهـذه الطريقة الحمقاء ويعرض حياته للخطر من خالال القيام بذلكى
 السؤال هي التي يمكن أن تنقَذ هيلين من مشنقة سـجن هولواي، وأنكك وحـدك يا سيد بـوارو من تملك الفـطنـة والإدراك الضروريين للطبيعة البشرية للحصول على إجابة.

آمل وأرجو أن تنظر بشكل إيجابي إلى هذا النداء، وأن تكتب لي دون إبطاء لإعلامي بقبولك هذه المهمة.

المـخلص لك
ريتشارد ديفونبورتالمحترم.
فقلت له: ""يا إلهي، يا لها من رسالة غريبة1".

فقال بـوارو: "لهذا أردت أن تراها، عندها غادرنا لندن، كان
هناك لغز واحد فحسب: اللغز الذي جلبه ريتشارد ديفونبورت". ثـم أخذ الخطاب مني، وطواه وأعاده إلى جيب صدريته، وأضاف:
 منهما، كما فـال السيد ديفونبورت في خطابه، على مأساة أو
 كبيرًا. لا يمكنني تحمل هذا العبء وحدي يا كاتشبول. هذا كثير جدًّا".
فقلت: "انتظر، ثـلوثة ألفازء٪".
"أجل يِا عزيزي. هناك خطيبة ريتشارد ديضونبورت، الآنسة هيلين. هـل قتلت أخـاه فـرانـكو وإذا كانتـ لـم تقتـله، فلماذا اعترفت؟ هذا هو اللغز الأول. ثـم لدينا اللغز الثاني: قضية جور جوان بليث الغريبة التي تتحدث عن تحديرات غامضة لقتلها وخو وهها المؤكد من شيء مـا".
"وماذا عن اللغز رقم 3؟".

 نستطيع أن نجلس جنبًا إلى جنب مرة أخرى".

خمنت أن اللغز رقم ثلاثة له علا قَة بحديث بوارو هـع صاحبة كتاب ملتقى منتصف الليل: صاحبة الصوت الألمـاسي كما أراها.

فقلت، وأنا أنهض لأترك المكان: "هناك أربعة ألغاز". قام بوارو بفرك أسفل ظهره، وجفل وهو يـحدق باستياء إلى
كرسيه، وقال:"ما اللغز الرابع5".
"لعبة العيون. ما علاقتها بهذه الأمور
إلى كينجفيشر هيل للتحدث إلى ريتشارد ديفونبورت، لكن...". "أجل أجبت على الفور على الرسالة التي عرضتها عليك
 إلى منزله في كينجفيشر هيل في أقرب وقت موكن، لكنه أراد التحدث أولا عبر الههاتف. وعندما تحدنـينا، أخبرني بأنه سيكون
هناك شرط لإتمام الزيـيارة".

فقلت: "أتمنى أن تكون قد استأذنته في حضوري معك".
فنظر إـئَ بـوارو على نحو عابس وفَال: "أنا لست غبئًا يـا كاتشبول، لكن هذا الشرط ينطبق عليك كما ينطبق علئي: لن نذكر لاني شخص في الأسرة السبب الحقيقي لوجودنا".

> فقلت مندهشَا: "ماذاء هل هذه مزحهَ؟".
 هيلين أكتون، وثقة ريتشارد ديفونبورت ببراءتها - لن يتم ذكر أي من هذه الأشياء بمجرد وصولنا إلى المنزلو يـر يجب أن نمضي كما لو أننا لو نعلم أي شيء".
فقلت: "هذا أمر غريب جدًا".

فقال بوارو : "لا أجد في هذا غرابة، عندما يـحدث شيء عنيف
 أفراد الأسرة. قبل كل شيء، أعجبني أن ريتشارد ديفونبورت أصر
 أنه سيتم التبرؤ منه إذا ظهرت هذه الحقيقة" .
"هذا غريب جدًا يا بوارو".
"كلا، كال يا كاتشبول. إنك ترتكب الخطأ المعتاد".
"أي خطأ؟".
"ثقتك بأن طرق وعادات ومـخاوف وتوتر ديفونبورت غريبة
 العـائـلات. فكـر في إمــلاءات والـدتك يـا كاتشَبول. العطلات الشاطئية التي لا يتمتع بها أي منكم - أليس هذا تقليدًا لا معنى
له وفي الوقت نفسه لا يمكن كسره؟".

لـم يكن لـوالدتي أي علاقَة بالموضوع، وكدّلك العطالـت الشاطئية المنتظمة التي كنا نقضيها معا؛ لـنا فقد تجاهِ استطراد بوارو الاستفزازي.
وقلت: "إن افترضنا أن ريتشارد ديفو نبورت مُحقَ، وخطيبته بريئة، فكيف لك أن تكشفالحقةيقة إذا كان ممنوعُا عليك الإشارة إلى مقَتل فرانك ديفونبورت؟ وصول هيركيول بوارو إلى منزل

العائلة ليس له إلا معنى واحد فقط. سيعرف الجميع الأمر". "أنت هـخطئ للمرة الثانية يـا صديقي. سيذهب بـوارو إلى كينجفيشر هيل للقاء العبقري سيدني ديفونبورت، وصديقه الجيد جودفري لافيوليت، ولا بـد أن أتظاهر بأنتي مـن أشد

المعجبين بهذين الرجلين! سيدني هو والد ريتشارد والراحل فرانك، والسيد لا فيوليت هو الأب الروحي لريتشارد" الريني فسألته: "وماذا فعل كل هن سيدني ديفونبورت وجودفري
وفيوليت لنيل تقديرك؟".

فضـحك بوارو ضحكة مكتو مة وقال: "ألا تستطيع التخمين؟ لقد اخترعا هعاا..."، ولوح بإصبعه نحوي كما لو أنه المايسترو، وأنا الأوركسترا.
فتأوهت وقلت: "لا تقل لي لعبة العيون؟".
"أجل، هـنا كل شيء، وهنا أدخـل المسرح كلاعب متحهس
צأعاب الطاولة. لقد كنت كذلك لسنوات عديدةا".

قلت: "بالكاد"، لكنني لم أستطع منع نفسي هن الابتسام، فقد بدا بوارو هقتنَا تمامًا بقصتها

فقال بجدية: "الأمر كذلك، ولكن لم يسبق لي أن واجهت لعبة هـحفزة للعقل هـثل التـي ابتكرهـا السـيــيدان ديفونبـورت ولا فيوليت. هنا هو السبب في أن بوارو سيأتي إلى كينجفيشر هيل - كهتحمس للألعاب وللقاء أبطاله".
"أجل، لكن الثـرــرة هـع بعض الـرجـال حـول لعبة سخيفة لن توصلك إلى شيء، أليس كذلك؟ كيف ستكشف عن غرضك
الحقيقي؟".

فابتسم بوارو وقال: "هذا هو التحدي، أليس كذلكى جزئيًا هذه هي الصعوبة التي تروقني. غير مسموح لي بالإشارة إلى المسألة إلا إذا كنت وحـدي مـع ريتشارد ديفونبورت، لكن هـن الممكن بالطبع أن يـذكر أحـدهـم القضية الـمـأسـاويـة أمـامي بمحض إرادته. فإن حدث ذلك، فستتاح لي الفرصة" أحن

فنَّرته قَائذلْ : "لكن ريتشارد ديفونبورت أخبرك بأنه لن يته ذكر ذلك أبـبا".
"لن يتم ذلك بين أفراد العائلة، لكن في بعض الأحيان يكون من الأسهل أن تثق بشخص غريب". "وإذا لم يثق أحدى كيف...؟ ".
"توقف عن الأسئلة يا كاتشبول. أنت تتناول المسألة من الاتجاه الخطأ. لماذا تسألني كيض قبل أن أعرف كيض؟ عندما أفعل ذلك، حينها سأعرف كيف فعلته، ثم أخبرك".
 أيضًا، في حال كان يجب أن ألعبها وأتصرف كما لو أو أنها تجلب لو متعة كبيرة. هل أفهم منك أنك تعرف القواعد - وأنكك لا تعتمد عليً لتوصيلها لك؟".
"'قد أجـريت دراسـة هـوجـزة عنها، أجـل. لست بحاجة إلى معرفتها أو لعب اللعبة".

كانت هذه هي أكثر الأخبار السارة التي تلقيتها منذ فترة. فابتسم بوارو وقال : "لقد كانت لدئِ فكرة أفضل؛ وهي أن أكون أنا المحب لألعاب الطاولة، وأنت صديقي رجل الأعمال". "أ. . . بوارو، أنا الست رجل أعمال. أنا مفتش شرطة".
"أنا على علم بمهنتك يا كاتشبول، لكن سيدني ديفونبورت ليس على علم بذلك، ولا داعي لأن يعرف". "أرفض التظاهر...".
رهقني بوارو بنظرة تنم عن الاستبداد وقال: "على العكس، ستقبل"، ثم خفف من لهجته قليلا وأضاف: "كاتشبول ، أرجوك

- أَسِ كي هذا المعروف وأَظهر اهتهامَا بـالهم الألعاب. يـمكنك طرح أسئلة مـثل كيف يــيكن إنتاج كميات كبيرهَ هن اللعبـة بـحـت إنه في غضون خمس سنوات، لن يكون هناك هـنزل خال هن... هـجموعة؟ نسخةء هل كلمـة"نسـخة" هي المتلازهـة اللفظية لكلمة لعبةء".

وقَ هنعني هن 'الرد اقتراب صوت خطوات أقدام عال وسـريـ، فالتفتُ ووجدتُ مـاحبة الصوت الألماسي خلفي بـبـي الشرة. كانت لا هثة. فتحت فهها وأغلقتهو لكن لم يـخرج منهإلا أنقاس عقطوعة. وإن كانت قد رصدت وجودي، لكنها لهم تُظهر أي علكا مهة على ذلك، فقد كان بوارو هو هـحور اهتماهـها الوحيـ.

فقالت: "تعال فوراً يا سيـل بـواروا تعال"، وهـدت يـدها إليـه ورأيت بقعة دهاء على جانبها.

كنت أنا وبوارو نتحرك بـالفعل صوب أبواب تُزل ذا ترتر إن في
إثرها. "إلى أين يـا آنسـهء".
"الحافلة. حدث شيء فظيع. أسرع هـن فضللك|".

## الفصل 4

## القائـهـة الـمفقودة

لـم يسبق لـي أن رأـــت بـوارو يـتـحـرك بـهـذه السـرعـة أو بهـنا الاستعجال كما يفعل الآن. كانت قدماي أنـو أطول من قَدميه، ولكن كنت أواجـه صعوبة في مواكبته في السير، وقَد بـدأ يتنمر مـع
اقترابنا من الحافلة، وسمعته يقول: " يـ إلهيا".

ظنتت أنني عرفت ما كان يتمنى ألا نعرفه، وقد كنت أخشى الشيء نفسه: أن جوان بليث قَد قَتلت وأنتا على وشك اكتشان جثتها.

كانت قد جلست في المقعد الذي حُخدرت من الجلوس عليهـ ليس لفترة طويلة، ولكن ربما لفترة كافية. لم أكن أصدق قصتها الدرامية في البداية؛ ولكن الآن وبعد أن وجـدت نفسي خائفا
 أر الآنسة بليث وهي تهبط من الحافلةء فد تكون با بالطبع عادت !ليها حينما كنت أنا وبوارو داخل نُزل ذاترتر إن، أما سبب فعلها لذلك فهذه مسألة أخرى.

لقد وجدنا أن نصف الحافلة فارغ، ولا يتواجد بها إلا حوالي خمسة عشر شخضا فحسب، فلا بد أن غالبية الذين يسافرون من كوبهام لا يزالون في نُزل ذا ترتر إن. كنت مدرَا ما تمامَامَا لوجود الأم والطفل عندما صعدتا الحافلة وبحثت عن علا مات الكارثة. فقد قالتا الأم شيئًا غير مهم حول كون الجو شديد البرودة في الحافلة وأن النزل لا يوجد به مكان مناسب كلأطفال كا كانت
 حدث شيء؟"؛ لأنها كانتالوحيدة التي تنظر نحوي.
 عليه الارتباك: "ماذا هناك؟ هل حدث مكروه لأحدى".
فقال له الرجل: "لا علم لي بأن شخصُا أصيب بأذى". كانت صاحبة الصوت الماسي تقف خلفنا، فقالت: "كل شيء في الخلف، الصف الأخير".
فهرعت في الممر، وهن خلفي بـوارو، وصحت قائلأل : "إنها
ليست هنا، لا أثر لها". "الانسة بليثء".
"أجل، لا يوجد أثر لها، لكن هناك شيئًا هنا..."

فقال بوارو لاهثًا: "ما الذي تَراه؟ تنَحَّ جانبُا، من فضلك". فحشرت نفسي في الفـراغ بين صَفي المقاعد الخلفيين
 تبدو كما لو كانت قد مزقت من قطعة مـلابس أو مفرش طاولة فاخر. كانت بيضاء، تبلغ أبعادها حوالي خمسة عشر في تسعة

سنتيمترات تقريـبا، ومـزيـنـة بـالدانتـيل مـن إحـدى حافتيها وملطخة بالدماء.

فلوح بوارو بقطعة القماش الملطخة بالدماء في اتجاه سيدة عجوز كانت تجلس مباشرة أمام المكان الذي وُجدت فيه، وقال: "هل يمكن أن تخبريني يــ سيدتي كيض انتهت الـحال بقطعة

القماش إلى هناء".
فجفلت المـرأة وقالت: "أنا متأكدة من أنني لا أعرف أي شيء
 أو الملابس الممزقة، شكرًا جزيلا لك".
"يجب أن تـخبـري هـيـركيـول بـوارو يـا سـيـدتـي: كـم عدـد الأشخاص الدـيـن جـاءوا !أى هـنـا الـجزء مـن الحافلة منـن أن توقفنا. سأحتاج منك إلى أن تحددي الهويات...". "ليس لـديك الـحق في أن تأمـرنـي بــا أفعـل أـيـهـا الرجل
الضئيل المغرور! أنا لا أُعرف من إيركل. . . أيًا كانت هويته". "هيركيول بـوارو. أنـا هـو يـا سيدتي. أخبريني مـن فضلـك
 أفحال عنف أو أي شيء مؤسف تسبب في سفك الدماءء"

 الضجة التي أنارها بوارو، وقد جعلني هدا أدرك فـجأة أد أنه عندها
 جميع الركاب الجالسين يبدون هادئين تمامًا - كما لو لم يم يحدث شيء خارج عن المـألوض في غيابنا.
"سيداتي وسادتي"، وجـه بـوارو حديثه إلى الركاب، وطرح
 ألحق به ضررء من أين جاءت قطعة القماش الملطخخَ بالدماء5 وأخبرنا الواحد تلو الآخر بالشيء نفسه: لم يروا أي شيء خطير أو لافت للانتباه، فقد سار العديد من الأشخاص جيئة
 بالخروج في الرياح الحارقة للعينين، ولكن لـم تَق أعمال المال عنف
 التي تسببت في ضجة سخيفة في وقت سابق من خلال الإصرار على تبديل مقعدها هع شخـص آخر ، لم تعد بالتأكيد إلى الحافلة

منذ مغادرتها.
كان ذكك، بشكل منفصل، مريخا - على الأرجـح أن جـوان
 الخارج، فلعل الهجوم وقِع هناك، عندمـا أمسك بوارو معصـيمي وهمس بعنف قائلا : "كاتشبول". "مـاذا هناك؟".
"انظر"، وياليد التي لم تكن تمسلك ذراعي، قام بإيماءة تشير ! إلى الحافلة بأكملها، وأضاف: "كان بوارو أحمقا ألا ترى $\ddagger$ انظر الآنا راتب ما هو مفقود وهـا ليس موجودا هنالا"
"كيض أستطيع أن...؟".

فقال هامسَا على عجل: "لقد ذهبت أيضًا - القَاتلة، كانت خلفنا تحثنا على المضي قدمُا في عجل، والآن هي ليست هـي هنا بالطبع|"، وزمـجر بصوت منـخفض بينما كان يجلس في أحد

المقاعد بالصف الخلفي.
"هل تصصد...5 هل قلت"قاتلة"؟".
"اخفض صوتك من فضلك يا كاتشبول. قاتل ينتمي إلى
الجنس الأنثوي. أجل".
"!ذن لقد فهمتك بشكل صحيح. قلت إن القاتلة اختفت أيضًا. إلى من تشير؟ أوه، هل تقصد... ؟"، اندهشت حينها حينما أدركت
 موجودة معنا. أين ذهبت؟
"أنت ע تفهم مـا حـدث يـا كاتشبول؟ لقد خُدعنا. سأمقت حماقتتي !لى الأبدا".

فسأنته : "لماذا تقول إنها القاتله؟ هل كانت هي من تخطط لقتل جون بليث؟ كيف؟".

بدا بـوارو حائرَا، ورفع يده ليوقفني وقال: "أنت تشير إلى
 الآنسة بليث. لقد خططت لقتل شخص آخر، ثم نفذت خطتها". فأُصبـتُ بالخرس للحظات. هـل كان هـذا مـا قَصده بـوارو باللغز الثالتई كان الركاب الآخرون يستقلون الحافلة وكانت بالثرثرة الصاخبة، لكنني كنت لا أزال أخفض صوني الوني، وهمست بهدوء قدر استطاعتي: "هل تقصد أن تـخبرني بأن المرأة التي عاملتني بعدوانية لأنني ألقيت نظرة خاطفة على كتابها، قد ارتكبت جريمةَ هتل؟ مُن هَتلتْ؟ وكيف عرفتَ بجريمتها؟؟".
"لقد أخدبرتننيء". أخبرتني".

أومـأ بـوارو وقَـال: "لا أعـرف اســم ضحيتها، فقـد ظنتـت
 فمـن الـنـي يـرتـكب جـريـــة قتـل ويـنـهـب لوصفها بالتفصيل


 هي، فقد هزئت هني يا كاتشبول. لقد احتالت عليًّ".
 "معذرة أيها السيدان"، كان شابًا له شعر داكن ولكا أكنة أوروبية - ربما إيطالية. "لم أستطع منع نفسي من سماع القليل ممـا قلتماه، و...إذا كنتما ستتسامحانمان في تطفلي، فأعتقد أن لديُي معلوهـات قَد تههُكمها".
 أحدهم مـا قلناه في صالحنا، لكنتي قَررت أن أتأكد من الالتزام بالتحدث همسًا، على الأفـل حتى يبـدأ ضجـيـج المـحـرك مرة أخرى.
فـأل الإيطالي: "هل أنت السيد هيركيول بوارو؟".
"كانت هناك سيدة أخــت تطرح على السيد بيكسبي أسئلة كثيرة عنك بعد أن هبطت من الحافلة". وأشار الرجل إلى نُزل أُلـو
 وقد سألت عن الوجهة التي تسافر إليها ". والتفتا الئَّ واستطرد:

# Q <br> t.me/t_pdf 

"وأنت أيضُا أيها المفتش"

فهـهـ بـوارو فَـائـلغ: "كما ظنـنت، ومـاذا كـان رد السيد
بيكسبي؟".
"لقد أخبرها بأنك والهفتش تقصدان المـحطة الأخيـرة:
"هينجفيشر هيل".
"أجل، سألته عما إذا كان قد ارتكب خطأ، فأخبرها بأنه لم يرتكب أيـة أخطـاء، وأظهر لها قائمهة الـركاب. وبعد ذلك، بدت كأنها صدقته" ".

فقال بوارو: "هذه معلومات مفيدة جدًا، وتوحي لي بالفكرة.
يجب أن ندعو...سيد بيكسبيل".
"أجل يـا سيد بوارو"، أسـرع مضيفنا نحونا عبر الممر، وقال:"كيف يمكنني المساعدة؟ نحن على وشك الانطلاق مرة
أخرى ل".

فسأله بوارو: "هل لديك قَائمة الركاب؟".
"هل يمكنني أن أراهاءـ".".
"هذا مضحك يا سيد بوارو، أنت الشخص الثاني الذي يسأل عنها. كانت هناك سيدة شابة..."
"أجل، أجل، دعني أطلع عليهـا من فضلك دون تأخير". "بالطبع، بالطبع". فوضع بيكسبي يـده في جيبه ورمش بعينه ثم عبس وقال: "يبدو أن...إنها ليست هنا. أنا لا أفهـه. أنا على يقين بأنها كانت معي عندمـا توقفنا" .

فقال لـه بـوارو: "ربما تكون في مـكان آخـر بين أشيائك؟ سأكون ممتنًا لك إذا بحثت عنها".

فاعتدل في جلسته، كمـا لو كان يتخذن على تفسـه تعهدُا مُلزهَا لسنوات تالية، وقال: "У بد أنني سأفعل ذلك".

 الاعتـراف بالهزيمة، فقال: "لا أستطيع تصور ذلك، يبدو أن
 ويعيدا عن أن هـذه الأخبـار جعلت بـوارو يشعر بالإحباط، فقد بدا كأنها حمّسته، فقال: "سيد بيكسبي، هل من المد الممكن أن السيدة التي طلبت أن ترى القائمة عندها توقفنا في كوبهام لهم تُعدها لك؟".

 حركة دائرية، كما لو أنه وجد قائمته بالمرب مـن قـن قدميه. فنصحه بوارو قائلذ : "وفر على نفسك العناء، لن تجدها. فالسيدة التي أخذتها منك اختفت وأخذتها معها. لا أعتقد أنك تعرف اسمها".

> فقال بيكسبي: "كلأسف لا، كان اسمـها في القائمة". "أجل، ولهـنا لـم تعد القائمة مـوجـودة. هـل لـديك نسـخة أخرى في مكان هL؟ في هكاتبك بلندن؟".
 بالكامل؛ لذا لم أحتج إلى القائمة إلا لكي أحضرها معي اليوم

حتى أستطيع تسجيل الحضور - وكي أسلمها إلى الحارس بمـجرد أن نصل إلى كينجفيشر هيل".
"افترض إذن أنك لا تعرف ما إذا كانت الـمـرأة التي هربت
بالقائمة كانت تخطط في الأصل للنزول في كوبهام؟".
هز ألفريد بيكسبي رأسه، ويدا مضطريًا وقال: "كنت أتمنى
 "الآن بعد أن فكرت في الأمر، أتحدى أن أن خطتها في البا البداية اية كانت
 المحطة في البداية، بقيت في مقعدها. كنت أقف في المقدمـة، لذلك رصدت من نزل ومن بقي، وهي لم تتحرك كـ لا لا أخفي عليك يا سيد بوارو أنتي كنت أراقبها بالأخص" ". وضيق بيكسبي عينيه

فقال بوارو: "هذا صحيح".

لم تكن لديها خطط للذهاب إلى أي مكان، ولكن لا بـا بد أنها رصدت شيئًا. كانت تنظر من النافذة ولا بد أنها شا شانـا شاهدت شيئأًا
 من كونها تبدو سـاكنة إلى حد مـا، على مـا أظن، إلى كونها على

 بأنك والمفتش كاتشبول ستبقيان حتى نصل إلى كينجفيشر
 قالت:"!ذن لن يقابلا صديقهما العزيز خارج الحافلة"".

فقال بوارو: "شكرًا لك يا سيد بيكسبي. كل شيء كمـا توقعت.
 حتى ذلك الحين، كانت تخطط للسفر أبعد من ذلك". وبمجرد أن استعدت أنا وبوارو مقعدينا وانطلقت الحافلة ألححت عليه للحصول على إجابات للألناز الثـلائة؛ هل وجد لها حلُّا، أم توصل إلى بعض الاستنـتا لاجـات، وأردت أيضًا معرفة مـا فعله مـع القماشة البيضاء الملطخة بالدماء. فقال لي: "قطعة القماش غير مهمة. لقد كانت طعمًا، هذا

> "إذن فقد حللت أحد الألغاز؟".
"استوعبْ الاْمـر يـا كاتشبول. كيف يِكن لـي أن أكـون قد حققت تقدمُا في مسألة مقتل فرانك ديفونبورت بين بينما أنا عالقَ في حافلة شديدة البرودة دون أن يكون أمامي طريقة للحصول على المعلومـات ذات الصلةء؟". "حسنًا، لا تنضب. كنت تتحدث كما لو أنك تعرف شيئًا". "وجوان بليث المذعورة - كيف لي أن أكون قد حللت هذه

المشكلة بينما لم تخبرني إلا بالقليل من الحقائقى؟".
"أوافقك الرأي، لم أقصد أن ألمح إلى...".

فقاطعني بـوارو وقـال: "أما بالنسبة للمرأة الأخـرى التي تهتم بشدة بمسار رحلتنا: لا أعرف مَن قَتلتْ أو لماذا اختار اختارت
 وغرسته في إبهامها. هل لاحظت أنه كان هناك دم على جانب يدها عندما جـاءت لتحدثنا في النـزلو والطريقة التي قالت

بها""تعال بسرعة!" - كان ذلك لتجعلنا نعتقد أن الـدم يِنتمي
 يكن قد فات الأوان بالفعل. لكن لا، لهم يكن الدم لضحية الصـية مصابة أو متو فاة وتنتظر في هذه الحافلة، كما جعلتنا نعتقد. كان دمها،
هـن جـرحأ حــتتـه بنفسها" .

فسألته : "لماذا تفعل ذلكs".
"ستفهم السبب عندما أخبرك بقصصة خطيرة روتها لي، لكني
الآن أحاول أن أخبرك بالقليل الذي أعرفه وكيف عرفته".

وصمت، ثم استأنف القصة هرة أخـرى: "كنت قد أخبرتها بأن وجهتي هي كوبهام. كانت هذه هي المعلومات غير الصحيحية
 يكون من الحكمة أن أشارك الكثير من الحقائق مـع هذه المرأة

فقال: "أفهم، لم يصدمك أنها تتمتع ببنية عظمية تبدو كاننها عمل فني لأحد النحَاتين العظماءء عظام الوجا
 أندر وأرقى الموادء جمالها خلاب. ألم تلاحظ ذلكى".
"كان من الممكن أن أراها كذلك لو كان أسلوبها أكثر لطفًا".
"من أي مـادة نحتت شخصيتها، أفضل عدم التكهن. وهذا سبب آخر حثتني من أجله فطنتي على أن أحجب عنها الحقيقية. لقد أخبرتني بأنها ذاهبة إلى مارتيرز جرين". "إذن فقد شاهدتنا ونحن عائدان !!لى الحافلة وأدركت أنك كذبت عليها".
"في الواقع، عندمـا أخبرتها بأنني أنوي النزول في كوبهاما لم يكن هدفي تضليلها. فكما تقول، هذا هـا كان لينجحع كا كلا، أردت فحسب أن أرى كيض ستتصرف". فعبستُ وقلتُ: "لماذا سيختلف تصرفها عنـا عندما تسمع أنك ستنهب إلى كوبهام وليس كينجفيشر هيل؟". ظهرت ابتسامة صغيرة على وجه بوارو وفَال: "!إنك تعرف السبب بالتأكيد يا كاتشبول، لا يمكن للإجابة أن تكون أكثر وضوحُا من ذلك".
"لكنها ليست واضحة لي كلأسف، ومن الواضح أنك لست
على استعداد لتخبرني. إذن كيض كان رد فعلها على كذبتك؟". "لم يكن بالطريقة التي توقعتها، ثم حدث مـا لم أكن أتوقعه على الإطللق: قَصتها عن جريمة القتل التي ارتكبتها. لا أعتقد
 لتأكيد تفوقها؛ لـم تستطع هقاومة الرغبة في التفاخر بـ... إنجازها". وتنُّنـ.
"إذن فهي ليست مـجرد قاتلة، بل تفخر بذلك؟". "أعتقد أن الفخر شعور سعيد جـدًا بالنسبة لها. لقد كانت... غاضبة. لقد أحرقتها نيران الغضب ببطء - رغم أنتي لا أستطيع

أن أحدد أي جزء من حديثنا كان له هذا الأنر عليهيا، لكن فخرها

 فقط بعد أن أخبرتها بأنتي سأغادر الحافلة في كوبهام" فسألته: "وما علا قة هناء".
"أما زلتـ لا تـرى مـا هـو شديد الوضـوح يـا عزيـزي؟ إليك مـا حـدث: عندما نزلت أنـا وأنتت من الحافلة، افترضت الـنـر المرأة المنحوتة أن رحلتنا انتهت وأنها لن ترى هيركيكا أنـيول بـرارو مري
 لكن مـاذا رأت بعد ذلك عبر نافذة الحافلةَ لقد دخلـا وبقينا هناك لبعض الوقت، فتساءلت أين صديقنا العنا العزيز الذي كنت قد تحدثت عنه بشغف؟ ألا ينتظر ليأخذنا على الغور إلى
 وقائمة الركاب ظنونها، أدركت أنني ضللتهال وأنتي سأعود إلى

عندما تنزل في المحطة التالية في مارتيرز جرين؟".
"لذا هربت بقائمة الركاب المدرج اسمها بها، مما قلل من
احتمال تعرَفنا عليها، و..."، ثم صمت.
فنظر بوارو لي وقال: "كاتشبول؟ لماذا توقفت مثل الساعة
التي تعطلت؟".

فصححتُ: 'الآن فهمتI أرادت أن تهرب في كوبهـام، لكنها كانت تعلم أن ذلك مـحفوف بالمخاطر . فلو كانت تركت الحافـافـة بالطريقة العادية، لما استطاعت أن تضمن أنتا لن نختار تلك

اللحظة للخروج من نُزل ترتر ومشاهدتها. فكان من الممكن أن تتبعها إلى منزلهها، وحينها ستعرف عنوانها...".
"بالضبطا لقد أدركت الخدعةا كانت ستكون مسألة وقت

 من أن لديها وسائل للهرب دون أن يلاحظها وانـا أحد، أليس كذلك؟ فمزقت قطعة من ثوبها، وجرحت يدها ونا وجعلت الدم يلطخها



على الأدلة الكاذبة التي تركتها لنا، هربت...".
"مدركة أننا بمجرد معرفة الحقيقة، سيكون قد فات الأوان
على أن نتتبعها!".
فقـال بــوارو بـإصـرار يشـوبـه التـجـهـم: "لم يَـُـتـ الأوان،
 على ذلك، أينما تكن مارتيرز جرين، فمن المؤكد أن تلك الك المرأة ستكون معروفة لدى شخصر ما في ضواحيها". "ن نذهب إلى هناك، أليس كذلك؟"


 إذا كانت بريئة، فيجب أن نثبت الحقائق التي ستؤدي إلى إنقاذ

حياتها. بعد ذلك، سأوجه انتباهي إلى البحث عن تلك المرأة المنحوتة".

كان انتباهي حينها موجهًا نحو شيء آخر. "بوارو؟".
"أجل يا كاتشبول؟".
"ألم يدهشلك أن يكون من بين المسافرين امرأتان تخبراننا بقصتين غير محتملتين، وكلتاهما حول موضوع القتل، بينما نحن في طريقنا للتحقيق في جريمـة فتل أخرى ؟". "الأمر يتطلب تفسيرًا بلا شك. ولحسن الحظ، فإن لكل
 كيف يمكنك أن تحكمر بـأن اعتراف المرأة المنحوتة قَصة غير محتملةء أنت لم تسمعهها". "ماذا قالتء أنا متأكد من أنك تتذكر كل التفاصيل". كانت عينا بوارو هثبتتين على الجزء الـخلفي من المقعد الـي الذي أمامه، فقد كان يحدق إليه كما لو كان بعيدَا، تـم قال : "كانت أكتر أكر التفاصيل تَجريدا، لكنها أخبرتني بالكثير. بل بالقليل جدًا" أونا فقلت، وأنـا أعـد نفسي لخيبة الأهـل: "أود أن أسـمـع تلك التفاصيل المـجردة". فنـادرًا ما يقدم بـوارو إجـابـات في الوقت المناسب عن أسئلتي الأكثر إلحاحَا. لقد دهشت عندما هال: "بالطبع يا صديقي. سأخبرك دون مـزيـد مـن التأخير بكل مـا أعرفـه حـول مـا أطلقَنا عليه اللغز الثالث". وشرع في القيام بذلك، ومـا يلي هو وصفي للمحادثة
الفصل الرابع

التي دارت بين هيركيول بوارو والمرأة التي أطلقنا عليها أسمـاء كثيرة: صاحبة الكتاب، صاحبة الصوت الانير الألماسي، المنحوتيتة، والاسم الذي أجده تقشعر له الأبدان - الوحش العبقري.

# الفصل 5 <br> اعتراف هـجرد 

"هل تعتقد أنها تمثّل".

كان حديث بـوارو بـع المـرأة المنـحوتة قد بـدأ بهذا السؤال
 ثـم استطردت: "هل من المـمكن أن يكون هناك شـخص أحمقى

مثلهاء أعتقد أن هذه كانت مسرحيـة من البـداية إلى النهياية". "ألا تصدقَين شعورها بالخخوف والْتعاسـء؟".
"نعم، إنها تـدعي ذلك. أها لمـاذا فعلت مـا فعلته...فهتا هو اللنز. لا أعتقد أنـه كـان سيُيطب منها ذلـك، لكن ربـا هــا مـا

حدث".
سـألهـا بوارو: ""ـن؟"".
"السيـد بيكسبي. أعتقد أن العديد هن الأشخاص في هذه الـحافلة مـمثلون وليسوا عمـلاء حقيقيـين لشركته". "هل لي أن أسـألك لمـاذا تَقولين ذلك يـا آنسهَ" .
"كم عـد الـمـرات التي لفت فيها انتباهك حتى الآن إلى
 الأمر للمصادفة إذا أراد السفر مـع شركة كينجفيشر كوتش، وأنـر وأنه يجب عليه حجز مكان قبل الموعد المحدد للسفر بوقت طويل؟ أليس كذلك؟".
فقال بوارو : "مرات عديدة".
"هذا كل مـا سمعناه منه منذ وصولنا إلى نقطة الالتقاء في لندن، ويبدو كأنه يلقي سطوراً تدرب عليها جيدًا. فكر في هذا الأمر يا سيد بوارو: لماذا يهتم بإخبارنا بذلك لو كان هنا
 ذلك مـرارًا. عندما تكون الحقيقة واضحة وصحـريحة - وعندما لا يحاول أحد إنكار حقيقتها - لا يشعر المرء بأنه بحاجة إلى الإصـرار على تأكيدها بـلا هـوادة. فكر في صحبته البغيضة ، وكيف يفرض نفسه على عملائه الـذيـن لا يمكن أن يكونوا راغبين في الاستماع إلى أحاديثه المملة التي لا نهاية لها تراه رجل أعمال ناجحَاء بالطبع لا. ما يعني أنه لا بد ألا أنه دفع أموا'لا لما لا يقل عن نصف ألركا شركته تبدو أكثر نجانحا مما هي عليه".
فقال بـوارو ثلها: "الأرى دليـالا على هـنا، لكنها احتمالية مثيرة للاكتمام".

 مسرح فورتشن أو أي شيء من هذا القيـيل ا أنا أتحدث عن بضعة مندسين من معارف السيد بيكسبي. إنه ليس بالدور الصعب،

أليس كدلكء أن تجلس في حافلة وتسمح لمن حولك بالاعتقاد بأنك راكب مثلهم".
"إن كنت على حق، فلماذا لم نسمع أيــا من رفقائنا الركاب يتحدثون عن عجائب حافلات كينجفيشر ويعلنون نيتهم عدم السفر في حافالات تابعة لشركات أخرى ؟".
قالت المرأة المنحوتة: "من الصعب سماع أي شيء وسط ضوضاء هـذا المـحرك البائس، ومـن الممكن تمامـا الما ألا يكون السيد بيكسبي قد فكر في أن يطلب منهمر هنا الطلب الإضاني. أنت تعطيه أكبر من حجمه".
"كنت سأقول لك الشيء نفسه يا آنسة. ترتيب الأمـور هـع الركاب الذين ليسوا ركابًا حقيقيين - هذه خطة تستلزم إبداءًا

وخيالا يضوق قَدرة السيـد بيكسبي" .
فقالت بيرود: "نحن نختلف مرة أخرى ـ اليأس يولد الخيال، حتى في عقول البلهاء".
"هل لـي أن أطـرح عليك ســؤانلا يـا آنسـهَ هـل فعلتُ شيئًا أهانك؟"

فضحكت وقالت: "أنا مـن أهانك يا سيد بـوارو، سواء كنت


 يتحدث إليك وهو يشعر بأنه لا يقل عنك في شيء على أنه معاد

فسألها بـوارو بنبرة هـادئـة: "ألا تـريـن أن نهجك تجاهي
عدائئي؟".

استدارت المرأةالهنـحوتة في مقعدها حتى تتمكن من النظر إليه بشكل أكثر هبـاشـرة، وقَد بـدت له كأنها تَقيّمْ هـا إذا كان سيقول
 لنفسلك، وهذه المـهنة التي أتأكد من أنك تراها نبيلة ومقدسة هي تقديهم القتلة إلى العدالة. ألا توافقني على ذلكو" الكا تمعن بوارو في الألمر شم قال أخيرُا: "لم أر في نفسي هطلقًا
 الـرجال والنساء والأطفـال في أن يعيشوا الحياة التي مُنحت لههم، وألا تتنتهي هذه الحيـاة في وقت مبكر بسبـب العنف، وكذلك أهمية القضاء على هصـادر الفوضى في المـجتمـع؛ حتى يكون العالم آمـنـا لأولئـك الذين يرغبون فحسب في العيش بسلام وو فقًا ثلقانون". ثـمَ أوهـأ برأسه في رضـا عن إجـابته، وأردف: "هذا هو غرض هيركيول بوارو، وتقديـم القتلة إلى العداله جرّ ضـروريِ هنه، بل كل هـا أفعله هن أجـل هـا أعتز بـه وأرغـب في الحفاظ عليه. إنها مـأساة رهيبة؛ أن يكون هدف المـرء الأول في الحياة هو الانشغال بذلك الذني يـهصته". كان بوارو قد لو حظ ، أنتاء حديتّه، أن توتر المـرأةَ يزداد شيئًا فشيئنا، وعندهـا تو قف، بـلا عليها الارتيـاح ثـم قالت فـجأة: "انْت تلقى الУحترام في جمِيع أنحاء العالم هن أجل إنـحازاتك، لكنتـي أجــد افتراضنك سـاذجًا إلى حد مـا - هـنا الاعتقاد بأنه يمكنك حماية الـجميع عن الأذى، وأنه يـجب منع جـرائهم الصتل وارسال القتلة إلى المشنقة". ثـم لوحت بيـدها في رفض وأردفت: "إن القتل ليس الضرر الوحيـ أو حتى الأعظم الذي يـمكن أن يتسبـب فيـه شخص لآخر، كما أنه لا يـمكن وقفه".

رمقها بـوارو بجدية وقَال: "الآن بـدأت أتساءل عما إذا كنت ممثلة يا آنسة. هل تقولين بـجدية إننا ينبغي أن نسمح للقتلة بارتكاب جرائمهم دون تدخل؟".
فقالت: "ليست مسألة سماح"، مـا جعلها تبدو لبوارو كأنها معلمة تعطي لتلميذها المفضل تعليمات ضـروريـة جـدَّا، ثـم أردفت: "سيفعلون ذلك على أي حال كما كانوا يفعلونه دائمًا.
 هي إجابتك، فأنت تعتقد أنه في بعض الأحيان يكون إنهاء الحياة مبررا. سيتفق معك العديد من القتلة. أعتقد أنك مسافر إلى
كينجفيشر هيل؟".

فقال بوارو:"كلا، إلى كوبهام؛ حيث سألتقي أنا وصديقي
 ثمر صمت وابتسم وأردف: "تكنك لا تريدين السؤال عن صـن صديقي العزيز. لماذا تسألين عما إذا كنت ذاهبًا إلى كينجفيشر هيل؟ أهذا ما تريدين معرفته؟؟". فغضبت كما لو أنها روعت من الفكرة وقالت: "كالا، سأنزل في مـارتيرز جرين، فلقد اعتقدت أنـه ربما تكون لديك إقامة ريفية في كينجفيشر هيل. فهذا يلائمك؟".
"كال".
"من المؤكد أن جميع اللورداتوالسيداتالهتعجرفين هناك سيتفقون معك بلا شك في أن الأَوِياء يـجب أن يكونوا قادرين على قتل أي شخص يزعجهـم ويطلقون على ذلك عدالة".

فنظر إليها بـوارو بتمعن وفـال: "أنت تسيئين الظن بي يا آنسة. في الوقت نفسه أنتِ تحاولين تقديم نفسلك في صورة
 فترددت للحظة قبل أن تقول: "أنا است مـحايدة في هذا

 وأردفت: "لقد ارتكبت جريمة قَل".
 تمنى أن يصدق أنه قد أخطأ في سمعه لما تما تقوله بسبـ ألهب صوت المحـرك الهـادر، لكنه كان يـدرك تمـامُا مـا قَالته، ثم قَالت مرة أخرى :
"هنا صـحيح تمامَا"، وهمست مضيفة: "لقد قَتلت رجالا". ثم تحدثت مرة أخرى بصوت طبيعي وقالت: "لم يكن بوسع أحد
 ندم، بل أنا سعيدة لأنتي فعلت ذلك. هأنت تعرف الآن. فما رأيك في هذاگ"، وابتسمت له بـبرود. فسألها: "من الذي قتلته؟ ولماذا؟"
"إذا أخبرتك بذلك، فقد تتمكن من تحديد القضية المعنـيـة. لا يمكنني المخاطرة بهذا. لقد قلت هنا على أمل أن تبذل جـل جهدا لـرؤيـة الصـورة الكاملة - مـن وجهة نظر القـاتل، وكذلك من وجهة نظر الضحية".
فكرر بوارو ببطء: "من وجهة نظر القاتل". كان من الصعب قول آي كلمات ردًا على اعترافاتها غير العادية.

فقالت: "أجل1". واختفى التجهم من وجهها وبـدت فجأة مبتهجة، ثم مالت نحو بوارو وهمست كما لو كانت تشاركه سرًا
 التفكير في أمثال هيركيول بوارو، بعزمه على القضاء على شيء
 شيء يمكن أن يكون في ظـروف هعينة طبيعيًا وحتى مفيتاً الرغبة في القتل هي بيساطة جزء مـن الطبيعة البشرية". كان بوارو مشوشًا جدًا فتمتم قَائلا : "أدعو الله أن يسامـحك على تلك الكلمات القاسية". فقالت المرأة: "ليست هناك حاجة للتوتر الشديد، وتذكر أن الله لديه أكثر بكثير من الكلمات ليففر لي. أعلم أن الله لا يرضى أبدًا بجريمة القتل، ولكن القتل موجود في جميع أنحاء العالمر. ضـربب بـوارو ركبـتـه بـقـضـتـه الـمــــــوهــة وقـال: "أنت تضايقينني. من المؤكد أنك ترغبين في ذلك. لا أحد يستطيع أن يقول هذه الأشياء ويصدقها". بدت كأنها تشَفق عليه، فقالت: "أنت على حق: أنا أضايقك قليلا، فأنا لا أوافق على القتل في جميع أو حتى معظم الحالات




فعبست وقالت: "لم أقل ذلك. لقد ارتكبت جريمهة قتل واحدة، إذ كان هذا هو خياري الوحيد في الموقف. أنا لا أوافق على قتل

الناس في كل مكان مثلك تمامُما، ولكن في هذه الحالة كان ذلك ضروريًا، وأنا. . . أجل، سأقو لها : أنا سعيدةَ أنتي فعلتها". حينها بداً بوارو يشعر بألم في هعدته، فقد كان كان من الواضح أنها كانت تلعب لعبة من نوع مـا، لكنه كان يخشى أن تكون مـا قالته حقيقة بالفعل. فقالت: "يمكنني أن أخبرك بتفاصيل قليلة عن القصة إذا كنت ترغب في سماعها . أعتقد أنه يمكنني تلخيص الْيت الأمر حتى لا تكون هناك فرصة لك كي تبحث عني بعد اليوم. يـجب أن أستمتع بسماع أفكار خبير في القتل مثلك. إنه شيء لم أتم أتمكن قطط هن مناقشته مـع أي شخخص، و. . . أنت لست أي شخ أي مـا رأيك؟ هل أخبرك بكل شيء عن الأمر؟".
ارتجف بـوارو، وهو مـا بدا كأنه أشعرها بالحمـاس، فقالت:
 موضوع له أهمية كبيرة بالنسبة لكلينا، ومثل هـنه النقاشا نادرة". وكانت تتحدث كأنها طفلة متحمسة للغاية، رغم أن بوارو توقع أن يعود لهها الشعور بالاستعلاء المشوب بالشماتة في أي لحظة.

كان يشعر بأنها متورطة في شيء بشع - لكنه قَال لنفسه كنوع من الطمأنينة: قد تكون كلها أكاذيب، أو أنه ربما زل لسان انـها عن غير قصد بمعلومـات يمكن أن يستخدمها لاحقًا في خدمة العدالة، فقال: " جيد جـدًا. فلتخبريني بقصتك. أنـي دعيني أولا أطرح عليك سؤالاُ : لديك كتاب في حقيبتك، أليس كذلكَ كتاب
يسمى ملتقى منتصف الليل" .
"آها هل قَم صديقكَ المفتش الفضولي تقريرًا عني؟ لمـاذا
تسأل عن الكتاب؟"
"أنت بولعةَ بالجريمـة يا آنسهة. هل سرقته؟".
"هل سرقت كتاب ملتقى منتصف الليلى؟ يـا لـه عـن سؤال
"وريبا كلا، له أفهل".

فأمعنت النظر في وجهه، ثـم ضـحكت ضحكة غاهضهة وقالت: "إذا كان يـجب أن تَعـرف، فإن النسـخة الـــوجـودة في حقيبتي كانت في الأصل هدية من. . . لن أخبـرك بالمزيــ لأنه ليس هن شأنك. إذا لم تكن حـنرا، فسأغير رأيـي في إخبارك بـأي شيء على الإطلاق. لديك فرصه أخيرة يا سيـد بوارو. لا أستطيـ التفكير في سبب رغبتك في تَتيت انتباهي بالحديت عن الكتب بينما أنا هتلهفة لو خبارك بـ" - ثـم أخفضت صوتها - "الرجل الذي قتلته. هل ستظل هكنا، أم يمكن أن نتحـث عن القتل الآن؟". هـع القليل هن الرغبة لما كان يتخخيل أنه على وشك سمـاعه، حثها بوارو لتروي قصتها. فاستغرقَتالثـرأةَ بضـع لحظات لتعد نفسها، وبـــجرد أن بـدأت تتكلم، تفيرت هـلا مـحها الـجامـدة واغـرورقت عيناها بالدهوع. ولأول مرة هنذ أن تعرف عليهـا بـوارو، استطاع رؤيتها كشـخص قادر على الشعور بالألم، وليس إلحاقه بالآخرين فحسب. فقاتت: "كان هناك رجـل كنت أحبـه كثـيـرًا. كـم أحـب أحــُا

هثلـما أحببته، وقد قتلته".

وأخرجت منديلها من حقيبتها وجففت زاويتي عينيها ثـم أردفت: "هذه هي المعلومات الأساسية. هناك المزيد بالطبيع،

 فقال لها بوارو: " هذا ليس أمرُا غريبًا كما تعتقدين. بعض
 كثيرون ويعانون أكثر من أي شخص" "ا
"أجل، أتفهم ذلك".
"هل أساء إليكِ؟".
"أجل، على الأقـل، أعتقد أنـه فعل ذلك. كان سينكر ذلك، وربما كنت ستدافـع عنه، وأعتقد أن معظم الناس كانوا سيفعلون ذلك. على أية حال، لم تكن إساءته لي هي السبب في قَتله. لقد
 سـرق والـدي - سـرق منه الكثير من الـمـال، وأصـر والـدي أـدي على

 أو التحدث إليه. لقد رفضا الاستماع !لى وجهة نظره - و'لا تقل لي يا سيد بـوارو إن اللص لا يــيكن أن يكون لديه دفاع يستحق الإنصات إليه!".
"لم أقل ذلك، لكن غضب والدك مبرر، أليس كذلكى أعتقد أنه كان يثق بهنا الشاب؟"
"كان يثق به قبل سـرقة المال، والأمر هو أن الرجل لم يك يكن
 لمصلحته الخاصة. لقد عمل مـع والـدي، وقـد كافأه بسخاء،

و لكن بينـما كان أداؤه جيــا مـن الناحية المـاليـة، كان لديـه صـديت فقدت عائلته كل شيء عندها انهارت البورصهة قبل عاميـن. كل
 بإهكانتا أن نطلق عليه ذلك، لم يستطع أن يتحهمل رؤيـة صديـيه يــوت مـن الـخـوف بـأن ينتهي بـه الـــطـاف في ملجأ - وكونه هسئو لا عن استتمارات والدي وشئون أعمالهـ، فقد اعتقد... كان يعلما أن والدي لن يشعر بشيء. فلن يـحدث لعائلتنا أي شيء على الإطلحق، إذا أخذذ هذه الأموال وأعطاها لصديقه. هذا هـا فعله،
 وكاتت هذه هي بـالتأكيد الروح التي تقبَّل بها صـديقه الأهر. لم يُقدم المـال على أنه عمل خـيري بل تحدُ" ".
فسألها بوارو: "أي تحد"؟".
"كان اللص وصـديـقـه هـؤهـنـين بشـدة بـالتـحـدي. فـي هـذا الصـدد، كانا يشبهان أبـي. يعتقدون جميعا - كانوا يعتقدون - أن أي شـخص يـمـكن أن يـبـدأ بـمـال وَليـل ويـشــرع فـي بناء الإ هبـراطوريات وخلق ثروات تتجاوز أكثر الأحلام جموخـا. كان الوتفاق أن يـتَرض الصديق المهال ويستخذهه بذكاء لتحقيق الهـزيـد من المـال".
فقال بـوارو: "وهـع الـحال التي كانت عليها البورصة قبل عامـين - وكما هي حالهيا حتى يـوهنا هذا - فإن الأمر ليس بهجنه السهولة".

فقالت المـرأة: "كالٍ، ليس كذلك، ككن الرجل الذي أحبيته كان لديه هذا الУعتحاد دائمـا بأن. . . أي شيء هـمكن تمامُا، وأنه


للحصول عليه، وقد جعل الآخرين يؤمنون بذلك أيضًا. أتصنى . . . "، نظرت إلى يديها وأردفت: "أتمنى لو كنت قد قابلته يا
سيد بوارو".
"أنت تقولين هـذا الآن، ولكن قبل دقائق قليلة قَت إنك
سعيدة بقتله".
"أقصد أنني كنت أتمنى أن تقابله قبل ذلك... عندها كنا
نزال جميعا سعداء".

فقال بوارو: "أتفهه، أكملي قَصتك من فضلك"
فمسحت عينيها عدة مرات، ثم قالت: "قام اللص وصديقه بعدة استثمارات محفوفة بالمـخاطر، وقد فشَل معظمهـا، كمـا


 المسن، وقَد تبقى الكثير من المـال أيضًا، واستخدمـه اللص وصديقه لإنشـاء بعض الـــدارس المـمتازة التـي يعامل فيها التلاميذ باحترام - كما لو كانوا أشخاصا اصا صالحين. يجب أن يحدث هنا في المدارس العادية، ولكنه نادرًا مـا يـحدث، ثم ..."، اختنقت الكلمات في فمها.
لاحـظ بــوارو أنـه لـم يكن مـن السهل عليها أن تـروي هنـه القصة، وتساءل لمـاذا تضع نفسها في هذه المحتنة، فأردفت: "ثم ارتكب اللص خطأ فادخًا: أخبر والدي، أخبر والديًّ بما فعله". "آها فضَّل الصدق على الإخفاء".
 المقام الأول، وكان يخطط دائمًا لقول الحقيقة بمـجرد إعادة

الأموال. كان يـدرك مدى إعجاب والدي به، ولا يستطيع السماح لهذا الإعجاب بالاستمرار على أساس فرضية الوال خاطئة، وبطبيعة الحال توقع أن يغضب والـدي في البداية، لكنه اعتقد أنـه إذا اعتنذر ووصف الظروف الدقيقة. . . "، صارت تتحدث بسرعة الـية




 ذوقها؛ خوفا من غضبه واستبداده، وهكذا..."، صمتت وغطت فمها بمنديلها ثم أردفت: "تبرأ منه".
"هل كان والداك يِرفان أنك تحبينه؟".
"أجل، ولكن ذلك لم يغير شيئًا في الأمر؛ فقد أخبرني أبري
 في ذلك الوقت أنه ليس لدئ خيار إلا الانصياع له". "هل يمكن أن أطرح عليك سؤا'لا...قبل وقوع هذه الأحداث، هل كنت مخطوبة لذلك اللص؟"
فقالت متعجبة: "كال، مـا الذي يـجعلك تقول ذلك5".
"أتساءل فحسب. ألاحظ أنك ترتدين خاتم الخطبة...".
"أوه، أجل...أنا الآن مخطوبة".
"لشخص آخر؟".

بـدا نفاد الصبر على الـمـرأة وقالتت: "أحب أن أعتقد أنني شخصية ذات إصرار ودهاء، ولكني لم أستطع النجاح في الزواج من رجل ميت".
"الرجل الذي تنوين الزواج منه...هل تحبينه؟".

بــدت عليها الـجـديـة، كمـا لـو كانت تـركـز على شـيء مهـهـ. وقالت: "أجل أحبه. إذا كنت على وشك أن تسألني عما إذا كنت أحـب خطيبي بــدر مـا أحببـت اللص - وإن كنـتُ لا أدري سر اهتمامك بذلك، مع أنه ليس موضوع قَصتي - فإن الجواب لا، لا أحب خطيبي بهنا القدر . آمل ألا يزعجك دله ذلك يا سيد بوارو. لا يشكل هذا مشكلة بالنسبة لي، فلم يكن بوسعي تغيير عاطفتي
 من الدموع، ثم أضافت:"حاولت بأقصى طاقتي أن أقنع أبي بأن
 رجل عنيد بشيء، وفي الوقت نفسه، إقناعه بأنك لا تختلف معه على الإطلاق؟".

سألها بوارو: "أليس هذا تناقضَاء18 لا يستطيع أحد أن يفعل
الشيئين في الوقت نفسـه".
"أوه، أجل، يمكن ذلك. فقد فعلت هذا وقلت له: "أنت يا أبي حكيم وعـادل، والجميع يعرف ذلك، والشيء الحكيمر والعـادل الـني يجب فعله هنا هو بالضبط مـا قِمت بـه حتى الآن، لأنه سيكون من الخطأ أن تبقى متساهناُ جدًا وقد سمعت لأول مرة
 فعله هو منحه فرصصة أخرىى، لأنتي متأكدة من أنك ستكون أكا أون من يتفهم ذلك. أنا متأكدة أن هذه الفكرة الّرائعة خطرت بيالك

ولست بحاجة لأن أقترحها عليك". لقد فكرت أنـه إذا لجأت لبعض الإطـراء. . ."، فتنهدت ثم أردفت: "هذه الإستراتيجية
تنجح أحيانًا هع أبي".
"كالا، لقد جعلته أكثر غضبًا. لقد وجه لي تهديدات بشعة: سـأكون مفلسة، بـدون بـيـت، بــدون أفــارب. فـإذا خـنت عائلتـنا بالوجوف مـع اللص، فسوف ينتقم مني أبي بطرق رهيبة لم أستطع تخيلها". "هل كنت خائفة منه؟". "أنأخافه".
 تحبين اللص، ولا تحبين والدك. أتساءل عما إذا كنت، بناءُ على تقييمك الشـخصي، قد قتلتـ الشخخص الخطأ". فقالت المرأة: "أوه، أنا أحب أبي. إنتي أخافه وأكرهه، ولا أستطيع أن أكون في صحبته، لكنتي أعتقد أننـي أحبـه أيضـا
 بكلمة واحدة عندما وجه إليًّ هذه التهديدات البشعة".
فقال بـوارو: "حتى لـو، مـا قلته لي ليس قصـد ابـنـة قَتلت والدها، فأي شخص كان سيتوقع أن يكون هو ضـحيتك المـي المختارة، أليس كندلب؟ وليس اللص الـذي أحببته كثيرُا وأعجِبت به. أرجوك أن تقولي لي مـا الني دفعك لقتلـه؟".
فقالت، كما ثو أن الاتنين يحاولان حل اللغز معا: "وقعت جميع الأحـداث التي وصفتها في الفترة بين شهر نوفمبر عام

1929 ومـارس من العام الماضي، عندمـا تبرأ والداي من اللص.
 يُطلب هني رأيي: لقد أمرني والدي بذلك - وأجبرني عليها كان
 من الأحوال بالعودة إلى حياتنا. كان يجب أن أتوقف عن حبه - أله لقد قال لي أبي هذه الكلمات: "توقفي عن حبه ولا تعتبريه إلا

 وحدي حتى يثق بأنه أطاح بكل أفكاري ومشاعري واستبدل ألـو بها أفكاره، وبعد ذلك بـخمسة أشهر، في أغسطس من ألـا العام الماضي، أبلغت أمي بأنها ستموت". "معذرة يا آنسة".
فقالت: "إنها لا تزال على قيد الحياة الآن، لكنها لن تعيش

 في حديثها وقالت: "على أي حال، لن تخمن أبنـا مـا مـا حدث بـا بعد أسبوعين من تلقيها هند الأخبار يا سيد بـوارون اين انـيانت مفاجأة



 اللص إلى المنزل".
"أجل"، لم يتوقع بوارو أن تأخذ القصة هذا المنعطف.

فـــررت: "مفاجأة سارة"، كـان صـوتهـا يشـوبـه الغضب. وأضـافت: "آسفة أنني لا أستطيع أن أخبـرك لماذاذا جعل موت
 ونعيده إلى حياتنا - لا أستطيع أن أفعل ذلك دون الكش ألك عن عن

 أن أفعل الشيء نفسه. وهكذا عاد، وتم تكليفه مرة أخرى بإدارة



زفر بوارو وقال: "هذا لو يصدق".

فقالت المرأة: "أنا سعيدة جدًا أنك تتفق معي في ذلك"
"أكملي من فضلك يـا آنسة".
 بالتواطؤ في التظاهر بأنه لم يحدث شيء يؤ مؤسف على الإطالحق.
 قتلته هناك. هذه هي القصة كاملة".
"'ماذا قتلتهء فبما أن الدافع مـجهول، تظل القصة غير
مكتملة. إنها تفتقر إلى أهم أجزائها".
فضـحكت المرأة وقالت: "اعندرني، لكن هل كنت أسيء الفهـم طوال هذا الوقتى ألستَ هيركيول بوارو؟ بالتأكيد لست بـحاجـة لأن أخبرك لماذا فعلت ذلك. أنت المحققَ العظيمه، أليس كذلكـئى أكره حرهانك من فرصة حل اللغز بنفسك. لقد أخبرتك بكل

مـا تحتاج إلى معرفته. لمـاذا تعتقد أنتي قتلت هذا الرجل الذي أحبيته كثيرُرأ"
"لقد قلت هـن قبل إنك فعلت ذلك هـن أجل عائلتك.... وأقول لـك هـرة أحـرى إن هـذا لا هعنى له بالنسبـة لـي؛ وهـو أن تقتلي رجلا تحبينه كثيرًا عن أجلـ... عَنُ وا لديكَ أنت تدعين أنك

"أوه، أجل، أكثر بكثـــر"
"إذن لمـاذا قتلته، ولماذا هن أجل عائلتكو اشرحي لي الأمر"
فقالت المـرأة:"كالا، إن فهم أشياء كهذه هو مـا يفترض أن تـجيده. و. . . مـاذا لو لهم يكن صـحيـحا أنتي فعلت ذلك هن أجل
والدي؟"
"لقد أخبـرتني أن هذا هو سبـب قیتكِ كه".
"إذا У بد أن تسأل نفسلك: لمـاذا أقول ذلك لو له يكن هذا
حقيقيًاs"
"أنتت تَربكينتي يـا آنسة"".

فقالت بجـدية: "هذا بالتأكيـ ليس نيتي"، واغرورقت عيناها بـالـدهـوع مـرة أخـرى، ثـم أردفـت: "يـنبغي أن أصمت ولا أفـول
المزيـد".

فتساءل بوارو عمـا إذا كان قَل سبق له إجـراء مثل هذا النقاش المـربك مـع أحـد، فقد استخدم كل أسلوب يمكن أن يفكر فيه لإقناعها بشرح الهمزيـ، لكنها أصرت على عدم البوح بالمزيـ، ووصل إلى كوبهام وهو في حـيرة شديـدة.

## الفصل 6

## عائلـة ديفونبـورت

كان انطباعي الأول عن كينجفيشر هيل هو أنها محمية بشكل
 لم أكن أتوقع وجود هذه الجدران الخارجية التي بدت ألعا ألى من أي جدار يمكن أن يكون في منتصف الريف الإنجليزي الهادئئ كانت هناك مـجموعتان هغلقتان من البوابات بقفل قوي، كمـا لو كان الهدف هنه الصمود أمام الحصار. كان لا بد هـن اجتياز هنه الأشياء إذا أردنا العبور من الضواحي العام العامة إلى الأرض الرحبة داخلها، فقلت لبوارو إن الأمـر يبدو كــا كـا لو كا كان هناك خوف من غزو وشيك.
"'يس مـن هيركيول بواروا'"، فضحك ــم أردف: "!انني
 هيل يخاف كثيرًا وجودي هنا".

$$
{\underset{\text { Q }}{\text { t.me/t_pdf }}}_{\infty}^{\infty}
$$

"قاتل فرانك ديفونبورت، إن لم تكن هيلين أكتون. آه، أنت
 أن أعرف أي فرد من عائلته، أو أي صديق أو خادم للعائلة قتل شقيقه". فسألته: "هذه هي الاحتمالات، أليس كذلكء هل تعرف من كان هناك عندما حدثت الجريمة؟". فأجاب قائلا : "!بى جانب ريتشارد نفسه وهيلين أكتون، كان هناك سبعة أشخاص في المنزل عندما توفي فرانك انك ديفونبورت سيدني ديفونبورت، رب الأسرة؛ وزوجته اليليان، وابنتهما ديزيانيا وخطيبها أوليفر برود، وخادهمة تدعى وينيفريد لوري الورد، واثنان من
 وفيرنا لافيوليت".

مـررنـا في النهاية بمـجموعتين هـن البـوابات، ولكن كانت هناك خطوة أخرى هطلوبة على هـا يبدو قبل أن نعتبر أنفسنا قد وصلنا. أوقف السائق الحافلة في منطقة مفروشة حيث كانت تقض حافلة أخـرى تَابعة لشركة كينجفيشر تمتزج
 هـن السيارات التي كان هناك أشخاص يتكئونون على هعظمها، وكان البعض منهم يلوحون بأيديهم، وقَد لوح إليهـم عدد من
 لاستقبالي أنـا وبـوارو، وإذا لم يكن الأمـر كذلك، فما الما المسافـي
 ألفريد بيكسبي من الحافلة للتحدث إلى شخص موجود في كشك صغير مستطيل: رجل ذي وجه مربع يبدأ خط شعره من

منتصض جبهته. وكان يبدو أن وظيفة هذا الرجل هي استجواب أولئك الذين ينوون عبور مدخل كينجفيشر هيل.
"هل يعتقد ريتشارد ديفونبورت أن أحدَا من هؤلاء اء السبعة قتلوا أخاهو أعتقد أن الأمر كذلك. هل أشار لك بمن يعتقد أنه فعل ذلك؟".
"كلا، وافتراضك غير صحيح يا كاتشبول. صحيح أنه إن لم تكن هيلين أكتون قد ارتكبت الجريمة، وإن لم الم يكن ريتشارد ديفونبورت قد فعلها هو الآخر، إذن فالا بد أنه واحـد أحد من هؤلاء السبعة الآخرين، لكن هناك أيضًا احتمالات أخرى ". "هو أن ريتشارد قتل أخاه فرانك. ..بالطبع". "أجل، أو أن هيلين أكتون فعلت ذلك، وريتشارد ديفونبورت

 ديفونبورت هو الـني ارتكب الجـريمة، فسيكون من الحمق أن يحضر أحد أفضل العقول التي تحل ألفاز الجرائم... "، وعندما رأيت تجهم بوارو، عدت وقمت بتصحيح خطئي، وقلت:" "أفضل من يحل ألفاز الجرائم في إنجلترا". فقال بـوارو: "نادرًا مـا التقيت رجـلا أو امـرأة لم يكن قَادرا



في الكشك وألفريد بيكسبي.
 السيد بيكسبي إلى كينجفيشر هيل، لكن هذا غير ممكن. لقد

سرقت المرأة المنحوتة قائمة الركاب، لا بد أننا سنُحتجز جميعاً
دون داعٍ".

فتنتهدت وقلت: "ألا يبدو أن هذه أطول رحلة قمت بها على الإطلوق؟"
"آه لقد نجونا، فقد أشفق الرجل على صديقنا بيكسبي".
وسرعان ما تمكنا من النـزول واستعادة حقائبنا، فسألته: "ماذا سنفعل الآن؟"، كان الجميع في ذلك التوقيت يتجه نحو السيارات وسائقيهها، وتتوالى التحيات الحمانية الحية.
فقال: "سيصطحبنا أحـد الأشخاص بالسيارة إلى المنزل البعيد عن بوابات الدخول، فقد أخبرني ريتشارد ديفو نبورت أن أحد الأشخاص سيستقبلنا".
فقلت: "آمل أن يصل من سيستقبلنا قريبًا، فالا يمكن لأحد أن يتعرض لهنا الطقس، وإلا فسيتجمد".
"واسِ نفسك بأن الأمر أسوأ بالنسبة لي يا عزيزي، فينيتي الجسدية لا تتحمل مثل هذه الظروف. أنتم الإنجليز تستمتعون بالتجميد حتى الموت". "هذا غير حقيقي".
"צ تقل لي إنك لمـ تسمع عن روبرت فالكون سكوت ورحلته
الفاشلة إلى القطب الجنوبي - ألم يكن إنجليزيًا؟".
"بوارو...الكتاب، ملتقى منتصف الليل" .
"ماذا عنه؟".
"لماذا سألتها عنهو أقصد المرأة المنحـوتة، ولماذا سألتها
"ذم تسرقَه. ومـع ذلك إن كانت سرقَته، فقَد يفسر هذا سبب غضبها الشديد من إيجاد مفتش من سكوتلاند يارد يتطلع فيه، ولكن كالا - كان هدية. من مَنَ لا أستطيع أن أقول لك. كانت على على
 أعرف، فالكتاب يهمني كثيرًا يا كاتشبول، لا أقصد محتوياته،
 أو بوليسية، لا يهم، ولكن غضبها عندما نظرت إلى غالافه. . . لا أعتقد أن له علاقة بملتقى منتصف الليل نفسه. الأمر يتعلق بأهميته في ذهن المرأة، ولا علاقة له بكلمات صفحاته" . أعطاها إياهك" ".
 جاتركول، فلو لا الأحرف الأولى من اسـمه، لما كان هنا هنا الكتاب سيلفت انتباهك، ولكن هذا بفضل أن الأحرف الأولى الألى من اسمه تشبه الأحرف الأولى من اسم الكتاب، هذا مثالئ ".
فسألته : "مـ المثاليs".

فقال بـوارو: "الطريقة الدقيقة التي تتكشف بها الأحـداث
وتزودنا بأكثر الفرص الرائعة".

في تلك اللحظة قَال صـوت بلكنة أمريكيـة : "معنذرة أيهـا






ولكن من المؤكد أن أي شخص سيرسـم له رسمُا ساخرًا سيظهر أنفه على أنه مدبب؛ هـع أنه ليس كذلك في الواقع. فصافحناه.
وأضاف: "يسعدني أن أنتقي بكما أيها السيدان. أنـا لافيوليت، ولا أستطيع أن أعبر لكما عن مدى سعادتي أنيا أنا وسيدني لاستقبالكما، فقد كنا متحمسين للغايِة. اتبعاني - السيارة هنا. أتحدى أنكما تتطلعان لتناول الطعامٍ فلا بد أن البرد أشعركما

 أن يتركننا وشأنتا في مساء اليوم بعد العشاء. لا بد أن هحادثـتنا ستشعرهن بالملل والـرغبـة في النـوم، فهن لا يفهـهن شغفنا بألعاب الطاولة، فهن يقلن عليها أشياء مثل : "إنها مـجرد لعبة"، لكننا لا نراها هكذا، أليس كذلك أيها السيدانـا سنقا سنضي وقتًا ممتغًا، أنا وسيدني وكلاكمـار". وعلى هـذا فقد أشار لا فيوليت "الطفل الصغير وانير "إلى تلك اللعبة البائسة، فنشأت بداخلي رغبة في الـتأوه لكني تمكنت
 الخاص بنا. هل يعني اهتمامي التجاري المفترض بإمكانات
 كرجل الأعمال موقف أكثر انفصالا تجاه الاستثمار المرتقب؟ كان من المفيد الحصول على تعليمات أكثر دقة من بوارو الحـر حول الجزء الذي كان من المفترض أن ألعبه.

كان لا فيوليت يمر بنا عبر سلسلة من الطرق الواسعة؛ حيثـ كان الظلام قد حل، وكانت هناك أشجار في كل مكان، لذلك لم

نتمكن من إلقاء نظرة فاحصة على منازل كينجفيشر هيل، رغم أن توزيع النوافذ المضيئة جعلني أدرك أن كل مبنى من هن الـنـ المباني أكبر بكثير، ولديه مساحة أكبر حوله من المنا المنازل التي كنت معتادًا رؤيتها في لندن.
كان التأثير، ونحن نسير على طول الطريق، جذابًا بطريقةَ مذهلة: مستطيلات صغيرة وكبيرة من الضوء الذهـير الهبي تبدو كأنها تتدلى من فروع الأشجار في الأفق أو تستقر عليها. كان جودفري لا فيوليت قد بدأ سرد قصة ارتباطه الطويل بسيدني ديضونبورت، وقد استهل هذا السرد بإخبارنا أنه عندما تفوقـت لعبة بـيبـرز على لعبة الشطـرنـج كأكثـر لعبة لوحية مشهورة في العالم، كان الجميع يرغبون في معرفة كير كيف التقى

 الإفريقي. وكان هذا العنصر الكيميائي هو من كون تـروات كـي كـل من سيدني ديفونبورت وجودفري لافيوليت مننذ حوالي عشرين
 ديفونبورت كانت ثروتهما قد زادت ثلانـة أضعاف ما ما كانت عليه

مند أن عثرا على الفاناديوم، ودون القيام بعمل يوهي.
 الأسهمs".
فأجاب قائلًا :"كلا، لحسن الحظ لم نعانها. فأنا وسيدني رجلان حذران. فنحن لا نتقاسم الولع بألعاب الطاولة فحسب ولكن بالمخاطر الصغيرة والمحسوبة أيضًا، فنحن لا نتهور مثل الآخريـن، بل نفضل النهج البطيء والثابت. وقد يسعدك

هذا: فنحن نتشارك أيضٌا الذوق في المنازلا منزل سيدتي هنا، حيث نذهب الآن - أنا وزوجتي فيرنا كنا نمتلكها ثمر بعناه إلى سيـني وليليـان؛ حيـث كانا ينويان شـراء منزل مختلف، وكانا على
 فقد كنا نفكر في بيعه" . فاشترياه" . فسأله بوارو: "ألم ـيعجبك العيش هناء" .

فقال צفيوليت: "كنا نحب ذلك في البـدايـ، أخبـراني أيهـا السيدان، هـا رأيكما فـي كينـجفيشر هيل حتى الآنء أعلـم أنـه بسبب ظلمة الليل لا يـمكنكما رؤيـة الكثيـر، ولكن هل تشعران
 رؤيته الآن ولكن يوجد حمام سباحة فيكتور مـاركليو. إنه رائعا أوه، نحن في هنزل عـدهش وجميل، وهذا هو السبـب الذي دفعنا أنا وثيـرنا إلى بيـع المنزل والا نتقال إلى هنا. ليس هنا هـاك مـا هو أسوأ من العيش في مكان رائع عند ما تعرف أنه في يوم من الأيام سيتغير الوضـع إلى الأاسوأ. فتَ أصبح هذا نوعا مـا شعارًا لي : لا تَـُع أي شـخص يـدهر حـياتك الجمـيلة أبـدأ. هذا إن كان بإمكانك فعل ذڭلك. كـلأسـف، لا يتهكن النـاس هـن ذلـك في الكثيـير هـن الأحيـان، ولكنهم يتمكنون في أحيـان أخرى ا" "، وبـا غيـر هـتأكد مـما إذا كان يـريـد طرح رسالة أمل أم يأس.
فقال بوارو: "هل تَدهورت حال كينـجفيشر هيل هنـن أن بعت
هنزلكs".
"سؤال رائع يا سيـيـي. أُجل، سؤال رائـع. دعنا نَقَل إنتي أعتقد ذلك، وزوجتي فيـرنا توافقني الرأيى، ونحن سعيـيان لأنتا لم نعد تمتلك أيـة هـنازل هنا بعد الاَن. لا تـخبرا سيـدني وليليـان بأنتي

قلت ذلك، اتفقناء ‘צ أريدهما يعتقدان أنهما تورطا في وضـع سيئ بسبب صفهتنا الصفيرة"، ثـم ضحك وأردف: "سيـختلفان معي. فأنا وسيـدني بـختلفان، هـختلفان جـدًا. فأحيانا عـا يـحب الأشـياء التتي أكرهها، وأحب أنا الأشياء التتي يكرهها، ولهذا السبب نؤديـي هعأ بشكل جيد في لعبهَ بيبرز: فنحن عقلان مـختلفان تمامُا، وهـنا يعنتي أنتا في نهايـة المـطاف نتكاهـل ولا نتصـارع، إن صـَ التعبير، ألا ترى ذلك؟

تـوســـت إلـــه ألا يـعطـيـنا تـفـاصـيـل مـنهـجـه الـخـاصى أو هنهج سيـدني ديفو نبورت في اللعبة.
"الشيء المضحك هو أنتي وفيرنا نتواجـد هنا طوال الوقت، حيث نقيم باعتبارنا ضيوفا في المنزل الذي كنا نـتلكه لنزور أصدقاءناا وهل تعرف مـا يسعدني؟ هو أنه يمكنني الاستمتاع بكينجفيشر مـرة أخرى الآن بطريقة لم تكن متاحة في ا'لأشهر التي سبقت بيع المنزل لسيـني وليليان، فالآن بعد أن أصبـحت ضيفًا فحسب ولا يو جـد هنا شيء يـخصني، لا أقلق بشأن تدمير

منزلي الرائع. يــكنتي الاستمتاع بـما أريـ هنا دون أي قلق " فسألته: "هـا الذي كنت تـخشى حـوتهى هل كانت الـنـازل هنا تباع لأصناف من الناس غير مناسبـة للمكانء"
فضحك جودفري لافيوليت بصوت عال وقال: "مَن الأصناف
غير المناسبـة يـا سيـد كاتشبول؟".
"في تقديري؟ حسنأ.... المـجرهون وذوو الطابع البغيض. أفترض ذلك بسبب الطبيعة الـخاصة للمكان حيث الـجـلـران والبوابات..."
"هل افترضت أننـي أؤمـن بـأن هناك أصنافًا مـن الناس


 كسل التفكير. إذا كنت تريد الوصول إلى أي مكان، فأنت بحاجي الون للانتباه إلى الشخص العادي - وستكون من الحكمة أن تُولي ألـي

 يوضعوا جميعاً في سلة واحدة"


 كينجفيشر هيل؛ فوجود جيران في مكان مثل هذا بدا لي مـي
 عالية مـع مجموعة من الناس، وتشـئركون جميعًا في المسبع ومرافق التنس وملعب الجولف. . . حتى إذا كانت المساح الحة تبلغ 900 فدان أو أكثر، فقد يخلق ذلك شعورًا بالعمومية الذي قد يجده البعض صعب الاحتمال. كنت أعلم أنني شخـصيًا سأكره الطبيعة العامة لهذه النوعية من المنطقَة والشعور بالهوية المشتركة التي تصاحبها.

بعد حوالي عشر دقائق من القيادة، عَبَر بنا جودفري لافيوليت
 نهاية ممر مستقيه، وكان يوجد على جانبيه عمودا إنارة قويان.

كان هظهرهما يُشُر بالتهديد، كما لو أنهما رجها شـرطة على استعداد للتدخل إذا لزم الأهـر.

وعندهـا اقتربـنا أكثر، رأيت أن المبنى ليس كتلة كبيرة مـربعة مـن الحجر، كمـا ظهـر في البــدايـه، ولكن كان لـه هيكل هتعدد المستويات، كمـربع منصل بمستطيل أوسـع خلفه، ومن خلف ذلك هستطيـل ثالث أوسـع.
قال السائق: "'لقد وصلنا أخيرًا، مرحبّا بكما في ليتل كي،


فأظهرت شعوري بالسعادة، في حين له يبذل بوارو أي جهـ للضحك أو الابتسام، وقال لافيوليت: "أيهـا السيـيدان، سـأعترف بذلك: إنتي ألقي هذه النكتة كلمـا أتيت إلى هنا، سواء كنت وحـدي
 سـأنـه بـوارو: "هل اســـم الـــنـزل ليتل كـئ هــا اســـم عنـير لكل هتمام "
"أجل، لكن لا يـمكنتي أن أنسب الفضل في ذلك إلى نفسي، فعندما كتت أعيش أنا وفيرنا هنا كان يسهى المكان كينجفيشر ريست، أهـا الاسم الجديـ فهو أكثر إثارة ثللهتمام، ألو تعتقد ذلك؟ لـيتَ كي- إنه اسم لـه وقع خاصل . "إذن، عائلة ديفونبورت..."
"إنه مأخوذ عن اقتباس مـن قصة كتبها تشارلز ديكتز، أو



لي هعروثا: لا تنكر تغيير الاسم !الى سيـدتي أو ليليان".

فقَال بــوارو: "هل تقصـد أن تـقـول إن السـيـد والسـيـدة
 الاسم ! إلى ليتل كي بعد أن اشتريا المـنزل هنك" .
 الباب الأمامي، وسار نحونا رجل على شكل برميل تريل ترتسم على

 لي أنه شعر بالارتياح لأن محادثتنا حول موضوع اسمم المنزل قد

توقَفت.
كانت هناك لوحة حجرية كبيرة منحوت عليها عبارة ليتل كي "المفتاح الصغير" مباشرة إلى يمين الباب الوابير الأمامي، وكا وكان
 الأسـود، فرأيت أنه من المستحيل ألا يلاحظ سيدني وليليان
 وحاولت أن أتوصل إلى سبب محتمل يجعل جودفري وفيوليت أليت
 معقولة تفسر لذلك.

أحـد أوائـل الأشياء التي لاحظتها في سيدني ديفونبورت،

 فيها المرء أكثر، وكان وجهه يشبه القناع: فم نصف مفتوح، زوايا
 هن ثلات دقائق عندهـا قررت أنتي سأجد صعوبة في النـي النظر إلى وجهه المتحجر لفترةأطول.

فـــال، وهـو يـريـت ظهـر بــوارو كـــا فــل هـعي: "هـرحبًا هـرحبًا"
"إنه لطف منك أن تدعونا لنكون ضيوفك في كينجفيشر هيل، وفي ليتل كي" ، قالهها بوارو وهو يشير إلى اللوحة الحـير الحرية.
 سيدني ديفونبورت أيـة علامـة على الانزعانج بينما كان يدخلنـا منزله، ويخبرنا أنه يجبب أن نستعد لاحتساء هشروبا تناول وجبة ساخنة، لكن بينما تابعناه إلى الداخل، تغير تَرتيب أولوياته وتحولت المحادثة إلى لعبة البيبرز.

مـا حـدث، في 'الـواقـع، كـان مـنهـألا بالنسبة كـي، رغـم أنتـي

 الدرج الدائرية التي تبدأ في الجزء العلوي من الدري الدرج المنحني
 كأنها مـجموعة من الخناجر البلورية المتدلية من الأعلى - بدأ كل من سيدني ديفونبورت وجودفري لا فيوليت التحدث الـي بسرعية وبشكل متزامن في كثير من الأحيان (حتى إنه في بعض الأحيان
 يعتقدانه من أن لعبة المونوبولي هي المنافي ديفونبورت على أن لعبة بيبرز تتفوق عليها وستنتصر، في حين


 بانتظام، ففي كثير من الأحيان، كان أحدهما ينظر إلئي أنا وبوارو

 قام بوارو ببعض الإيماءات التي تنم عن الاستحسان الانـيان ولكن ليس

 قال ديفونبورت إنه يـجب على الأشخاص الذين يسا يساندون النـين اللعبة الأخـرى أن يفكروا في إجراء التغييرات قبل فوات الأوان، والو فكيف يمكن للاعبيها معرفة ما إذا كانت تشجع على تكديس

 بالفعل العديد من الإصـدارات المـختلفة للمونوبوليا لاندلورد كما أطلق عليها البعض، وكان الجميع يعتقد أن الرسالة الأخلوقية للعبة هي ما يريدون لها أن تكا تكون، فجادل الوان الويوليت
 آه، لكن هذا لا يعني أنه يجب إضافة الهزيد من التعقيدات إلى لعبة بيبرز على أمل الحصول على شعبية، خاصة عندمـا تكون للعبة المنافسة جاذبية لا يمكن إنكارها رغم رسالتها الأخلا قية غير الواضحة وليس بسببها.
واستـمر الوضـع على تلك الـحـال، وقَبـل أن أنتقي هذين

 الصغير اختبارًا أو مزحة مـن نوع مـا لكنه استمـر لكفترة طويلة للفاية، وكانت كل نقطة تُناقشَ بحماس انِ كبير.

لقد صحت تقريبًا في ا عتنان عندمـا توقفتا المحادثةَ بوصول
 مثّل الـورق يغطيه خطوط وتـجاعيـ، كمـا لو كان كل شبـر هنهـا طوي وانفرد مئات المـرات. كانت عيناها كبيرتينن وربـاديتين،
 كعكة مـحكمة فوق رأسها، وقدل جاءت متشبثنة في ذراع شاب يِلغ هـن العمر حـوالي ثلاثين عاهـا، هتكئة عليه بشدة بينمـا كانا يمشيان بـخطوات متناقلة نـحونا، فأسرع سيدني ديفونبورت إليها وأسندها من الجانب الצآخر، وقال: "بوارو، كاتشبول - أقدم لكما زوجتي ليليان وابنـي ريتشارد" .

كان سماع أنها زوجته بـمتابة صدهـة كي، فمن هظهرهـا، كان يـكن أن تكون جدته، ثنظرت إلينا نظرة باهته خالية هن أي تعبير، ولهم تلق علينا التحية على الإطلكق. أمـا الشاب. . . وهو ريتشارد ديفونبورت، فكان قَصيرًا وضئيناذ،
 غير الهميزة. عندها صـافحت يـــهر، رهقني بنظرة حـادة يِبـو عليها الخخوف وانتهديد. لو كان بوسعي فعل شيء دون التخلي عن دوره التمويهيَ، لكنت قد فهلت لإخراجه من حالة البؤس التي يبـدو عليهـا، ولو بأن أعده ألا أتفوه بكلمهة بشأن الـرسالة التي بعث بها إلى بوارو.

جاء صوت جـاف وغير مكترث، له لكنة أمريكية يقول من خلفنا: "اووه، هل أنتهم هناء"

فنظرنا إلى بسطة الدرج، حيث كانت تقف اعـرأة نحيلة ذات شعر بني يميـل إلى الا حمـرار تبلـغ من العمر ستين عامًا تَقريبًا.

وقد جعلها أحمر شفاهها اللكمع، وحـذاؤهـا الذهبي ذو الكعب

 أنها تدربت لساعات على كيفية أن تبدو أنيقة تمامَا أمام المـرآة. فقال جودفري لا فيوليت فاتحَا ذراعيه كما لو كان يدعوها إلى الارتماء في أحضانه: :"أجل، إنهما هنا : السيد بوارو، والسيد


"رخبا بفيرنا، حب حياتي! حبي العزيز وزوجتي العزيزيةا"، فقام جـودفري لافيوليت، عند سفح الــرجّ، بإيمـاءة احتقائية احـية


 يتأرجح حول قدميها مثل الأمواج في بـحر أخضر ونر أخر فقال الـزوج: "ليس بالضبط، أخـذ أوليضر سيارته لإحضار ديزي، التي اتصلت واستدعته ؛ حيث يبدو أنها جُرحت، وقال إنه من المحتمل أن يتأخر ".
قال سيدني: "أوه، أعتقد أنهما لن يتأخرا كثيراً، سيصلان
 ونظر إلى زوجته بطرف عينيه، وقرر ألا يكمل حديثه. "بسبب ماذا؟"، بدت فيرنا لافيوليت على وشك الانفعال،
 لفظاظتها. فبابتسامته الجامدة التي لا تزال ترتسمر على وجهه،

كان يـحدق في ابنـه ريتشارد، الذي قام بإيماءة صغيرة. لا بـ أن
 على الفور للوقوف أعام ليليان، عا منع زو جها من رؤيتها وقال: "كيف حالك يا أميء هل أحضر لك كرسيًاء" ".

دبـت الدحياة في عينيها الباهتتين التائهتين عندما سمعت هذا، كما لو أنهـا استيقظت فجأة في وضع عموديي بعد نوم طويل. فقالت: "У تستفزني يا ريتشارد. لماذا أريـد كرسيًا هنا بينما يـمكنتي الجلوس في غرفة الاستقبالو أشعر بأنتي جيدة، شكرًا لل"، وقَد بـا صوتها قويًا بشكل مـدهش، وكان أعمق من الهعتاد بالنسبة لا عـرأة.

عاد سيدني، بينمـا كان انتباه ليليان هوجها لريتشارد، إلى فيرنا لا فيوليت وقال بهـدوء شيئًا بـا أنه "إنها وـينـي " ربـها أكون قد أخطأت في سماع ذلك الهزء، لكنتي سمعت بالتأكيـ مـا قاله بعد ذلك: "هشاكلها ٪ تنتهيي، وعودتها الزَن غيـر واردة، فهي مستاءة للغايـة"". وعن حركات رأسه، استنتتجت أن "هي "يقصد بـهـا

زوجته، فقَد كانت ليليان عستاءةَ من شخصيـة تدعى ويني.
في هذه الحالة، لمـاذا أعطى سيـدني ريتشارد الإشـارة لتشتيتها بـحيث يتمكن هـن توضيح ذلك لفيـرنا؟ هـن المفترض أن ليليان كانت عـركة لضيقهـا. لمـاذا لو يمكن ذكر ذلك جهرُرا أمامههاء كان هذا ا'سؤال على غرار سؤال آخر طرحته هؤخرًا : لماذا يـجب عدم ذكر اسهم ليتل كي أهـام سيدني وليليان ديفونبورت بينما يـطهر هذا الاسـم تفسه بوضوح على لوحة بـجوار باب المنزل الأمامي؟ هن الواضتح أن فير نا شعرت بسعادة غاعرة لسـهاع هذا، فقد


وجـود لويني. مـاذا ستفعل بدونهاء، وأضـافت: "يا له من أمر هؤسف|"، كانت تتحدث بنبرة بدت كما لو أنها تقول "يا له من

فتساءلت عها إذا كانت ويني هي الطاهية؛ حيث كان من الواضح أن غيابها مرتبط بتأجيل العشاء.

تجاهل سيدني ديفونبورت سؤال فيرنا الحماسي بإيماءة
 العصير". وقد لاحظت أن هذه كانت طـن هريقته في الإثــارة إلى ريتشـارد بـأنه يمكن أن يتنحى عن مههته في تشتيت انتباه والدته، إذ بدا ريتشارد على الذورر أنه فقَد كل الاه هتمام بمتابعة الحديت مع والدته.

 هو أن امـرأة تُدعى هيلين أكتون، خطيبة ريّه ريتشارد ديفونبورت،
 الجميع يتصرفون كأن هذا الظرف المأساوي لم يحدثـ المرا لم تكن

 يمكن القول بأن ليليان ديفونبورت في أفضل حالة والة، وربما كانت قادرة على المشي دون مساعدة قبل وفاة فرانك، وكلكن بخان الوان ذلك بدا الأمر كأنه مناسبة اجتماعية طبيعية.
كيف استطاع سيدني ديفونبـورت أن يستجمـع الحمـاس لاستقبال اثنين من الغرباء في منزله والتحدث بعهما بشكل

مطول عن لعبة لوحية بينما مصير خطيبة أحـد أبنائه على المحك بعد اتهامها بقتل ابنه الآخر؟

بـدأ نقاش حـول المـكان الـنـي سنتـناول فيه المشروبات ففضل ريتشارد ديفونبورت وفيرنا لافيوليت غرفة الا الاستقبال، لكن كلا من جودفري وسيدني أصرا على أنتا يِّب أن أن نتجمع في غرفة يطلقان عليها " بيبرز إتش كيو" أصرا
فقال بوارو: "أجل، إن المقر الرئيسي لعملية بية بيبرز هو شئ
 معتقذا أنه كان على وشلك أن يـقول: " سنوات عديدة "، ثم أدرك أنه لا يعرف كم عمر اللعبة.

طلب والــد ريتشارد منه أن يرينا أماكننا، ويساعدنا على ترتيب أشيائنا بها ثم يرافقنا إلى الطابق السفلي مرة أخرى الـيا وهـذا مـا فعله بجد وتفـان، بينما تجنب التواصل البـل البصري مع أي مـنا، وتـحـدث فحسب بالقدر الأدنـى هـن الكلمات بطريقة

مقتضبة.
بدا بوارو غير منزعج منالآسلوبالغريب الذي اتبعه الرجل

 الوقت لاستجوواب ريتشارد ديفونبورت لاحقًا. كنت أتمنى أن أكون مفرطا في التشاؤم في الخوف من أن ديفونبورت قَد لا يكون أبدا على استعداد لإجابة عن الأسئلة. ألمر يكن قد ذكر بالفـ بالفعل أنـه يـوقع من بوارو أن يـحل لغز مقتل شقيقه وأن ينقذ خطيبته مـن حبل المشنقة دون أن يتفوه بكلمة لأي شخصوء كان هذا غريبًا بما يكفي في حد ذاته، وقد علمتني تَجربتي في الحياة أنه، أينما

وجدت أشياء غريبة، يمكنك عادة اكتشاف المزيد والمزيد منها إذا نظرت بتمعن بما فيه الكفاية.

لقد أدهشني أن ريتشارد ديفونبورت قد يرغب في تضمين
 مباشرة بشأن مسألة وفاة فرانك، وكيف يمكننا الوصول إلى حل اللغز إذا كان السبيل الوحيد المتاح لنا هو شرب الكوكتيلات أثناء مناقشة لعبة طاولةء

بعـد أن تخلصنا مـن آـــار السفر وغسلنا وجهيـنا، تابعنا ريتشارد إلى الطابق السفلي، وقال بـوارو وهـو يتقدم أمـامي: "والآن لندخل مقر أعظم لعبة في العالم! آه، هأنا سأحقق
 أنه في تلك اللحظة لم يكن هناك من يسمعه إلا أنا وريتشارد

ديضونبورت.
عندما وصلنا إلى نهاية الــرجه، بـدأ الباب الأمـامـي ينفتح، فتوقَف ريتشـارد وقـال دون حــاسـة: "لا بـد أن هــنا أوكـيفر؛ وديزي".

فدخل رجـل يـجلب معه كتلة هواء بـارد ثـم خلع قبعته. كان

 أنه محتال. لقد كان أشبه بقاطع طريق من أصل أرستقراطي.
 أوليفر بـرود، صديق العائلة وخطيب ديـزي ديفونبورت، الذي كان. . .

لم أفهم في تلك اللحظة من كانت ديزي، رغم أنني متأكد من أن ريتشارد أخبرنا في ذلك الوقت بأنها أخته، فلقد منعني
 بعد بضع ثوانٍ من دخول أوليفر.
كنت قد التقيتها من قبل، وكذلك بوارو، وقد فغر فمر كل منا من عدم التصديق.
كانت ديـزي هـي الـمـرأة المنـحوتة: الــــرأة التي كانتـت في
 قبل أن تخدعنا وتختفي في كوبهام.

كيض يمكنها أن تكون هنا في ليتل كي؟ ولكنها كانت هنا بالفعل، تحدق فينا كما لو كانت قد دخلت مباشرة في فخ تتمنى الهرب منه بشدة.

$$
\begin{aligned}
& \text { الفصل } 7 \\
& \text { اعتـرافات على|لعشاء }
\end{aligned}
$$

اقَترب أوليفر برود من خطيبته ووضع ذراعه حولها وقال:"هما
 صورة حاطع الطريق من ذهني.
 هل حدث شيء؟"، لاحظ الرجلان التغيير المفاجئ الذي ائي حدث
لها حتى إنهما لمم يلحظا صدمتي أنا وبوارو.

فتحت ديزي فمها، لكنها لم تتفوه بكلمة، وحدقت في بوارو كما لو كانت تنتظر تلميخُا.
فتقدم إلى الأمـام ومد يـده وقال : "الآنسةَ ديـزيا إنـه لمن دواعي سروري أن أتعرف عليك. أنا هيركيول بوارو - ربما سمعت عني، ورأـيت صورتي في الصحفى يا لهـيا من هفاجأة هائلة أن تجديني هنا في منزل عائلتك! هل تسمحين لي بـأن أقدم لك صديقي السيد إدوارد كاتشبول؟".

هـنا تعاهل هـع الـمـوهف، فتماشيت معه بافتراض وجـود أسبـاب قوية وراء ذللك، وانتظرت لأرى هـا إذا كانت ديزي ستشارك في التهثيلية، فصافحتني دون أن تنظر إلي وثبتت نظرها على بوارو.
فال أوليفر بـرود وهـو يتقدم ليـحيـينا: "إذن أنـت هيركيول بواروء" ، ثـم فال لديزي: "إنه هشهور للغايةَ يـا حبيبتتي " قآت بـنـبرة اشـــئـزاز: "أعله، لـــد سهعت عـن نجاحاته الكثيرة"
فانحنى بـوارو وقـال: "شكرُا لـكـ. هـذا حقيقي، لقد حققت الكثير عـن النجاحات" .
فَال بـرود: "أعتقد أنـك لست هنا بصفتك هيركيول بـوارو المـحقق"

فأسرع ريتشارد ديفونبورت بالقول: "لماذا سـيكون هنا بهـنه |الصفةء"

فقال بـرود: "حسنًا. كانت هذه وجهة نظري: لا بـ أنه هنا
 كأنها ذات مغزى .
فتال بوارو، هنظاهرأ أنه لم يلـحظ شيئًا: "أنت على صواب في افتراضلك يـا سيـد برود. فأنا آخذ استراحهَ من العمل كي آتي !إى هذا الـهكان ذي الأهمية الكبيرةَ"
"أهميـة كبيـرْوَ"، عبثـت ديـزي ديفونبـورت وهـي تنطـق الكلمة، بينمـا تبـادل شقيقهيا وخطيبهيا نظرة أخرى ذات مغزى د "أجل فأنا وصديقي كاتشبول أكثر اللاعبين المتحمسين
للعبة بيبرزا " .

ربما نسي بوارو الآن أنه كان من المفترض أن أهتم فحسب بالآفاق التجارية للعبة، أو كان من المفترض أن أن أكون كليهما: رجل أعمال يرغب في تقييم الإمكانات التسويقية للعبة بيبرز وكذلك أحد معجبيهاء كان سيكون من المفيد معرفة ذلك. فقَال: "إنه لمن دواعي سـرورنا مقابلة مخترعي لعبتنا
 في الأيـام القليلة الهمبلة". وشدد على هذه الكلمات الثـلاث الأخيرة.
فأدركت ديزي معنى ما قاله بوضوح: سيكون لديه الكثير من الوقت لاستخراج الحقيقة منها بشأن جريمة القتل التي ادعت أنها ارتكبتها، ولوت شفتها مزمـجرة.

قانت بحسه: "اصمت يا أوليفر". كانت تعج مـن دواخلها بالمشاعر، إذ كان ذلك يظهر على وجهها، لكن كان من الواضح

أنها ليست بسببه.
فقَال ريتشـارد؛ وهـو يـَودنا إلـى الـطريـقي : "ذُعُونا نذهب

 بدا الأهر، أبطأت من خطوراتها وانتهت إلى السير بـجانبي بدلاُ من ذلك.
أستطيع أن أتفهم مـرارتهها، حتى لو لـم أستطع التعاطف

 أخبرت بها بوارو هي مقتل شقيقها خرانك؟

كلما فكـرت في الأمـر، بــدا كـذلك؛ حـيث يعتقد ريتشــارد ديفونبورت أن خطيبته هيلين بريئة مـن تلك الجريمة، وقد بدا لي أنه من غير المحتمل أن تك تكون ديزي ديفونبورت متور أنور في جريهتيْي قَتل. علاوة على ذلك، عندما فكرت فيـيما أخبرني به بـوارو عن محادثتهـها في الحافلة، بدا أن هناك العديد الحـديد من القرائن: لقد قالت ديزي إنها أحبت الرجل الذي الذي قَلته كثيرًا،
 الأخ مختلفا تمـامًا عن الحب الرومـانسئ
بدا كل شيء بشكل مثالي، فقد قال ريتشارد ديفونبورت، في رسالته إلى بـوارو، إنه كان يعمل في وزارة المالية، ولكنه ترك مؤخرًا هذا العمل، وتولى هسئولية الشئون الماليالية والتجارية
 ديفونبورت كان مسئولا عن تلك الشئون نفسها. فقد ألوا أوكل
 وسرقَه - ثم بعد وفاة فرانك، إلى ابنه الثاني ريتشارد. إذا كانت نظريتي صحيحة، فهـنا يعني أــضضا أن ليليان ديفونبورت تعاني مرضا عضالا، وهذا يفسر وهنها. لا أصدق أنتا كنا محظوظين للغاية، لقد حدث ذلك بفضل المصادفة البسيطة التي جعلتنا نسافر في الحافلة التي تسافر بها ديـزي ديضونبورت. . . ولكن بالطبع لم يكن ذلك مصادئ على الإطـلاق، فقد كنا قادمين إلى كينجفيشر هيل، بناء باء على طلب أخيها، وكانت آتية هي الأخرى إلى هنى الا لأنها تعيش هنا هنا كانت المصادفة شيئًا مـتلفًا تمامًا: لقد تصادف ألنى أن ديزي كانت

مسافرة من لندن في اليوم نفسه، وفي اللحظة التي كنا سنذهب فيها في الرحلة نفسها.

كان الـحـادث الآخـر السعيد بالنسبة لنا، والـنـي كنت أفكر فيه ونحن نمر من منعطف إلى مهر أوسع؛ به مرايا ولوحات
 كانت كما هي لم تتغير. فمعظم الناس الذين يـجدون الـير أنفسهم بجانب هيركيول بوارو لم يكونوا ليعترفوا بارتكاب جـرائم قتل ثم يفترضوا أنه بوسعهم الإفلات بجريمتهـهم. كنت أرى أن ديزي شابة جريئة وواثـقـة مـن نفسها، ويبـدو أن حالتها العاطفية الحالية تـؤكد تَقديـري: فقَد كان يـبـد الرعب. كان وجهها الجامد الجميل يخلو من أية إشارة تـدل على



 في أن يتركها وحدها؛ حتى تتمكن من وضع خطة إستراتيجية لمصلحتها الخاصة.

لا بد أنها كانت تتساءل، كما كنت أتساءل، إلى متى سينتظر بوارو قبل أن يـخبر عائلتها بكل شيء عن اعترا افها فها وبراءة هيلين
 الغرفة الهعروفة باسم " بيبرز إتش كيو".

بالطبع: فقد تذكرت أن ديزي أشارت تقريبًا إلى لقب الغرفة السخيف في هـحادثتها مـع بوارو في الحافلة. ألم تَمل إن والدها


لحمـاية نفسها: وأصبحت هذه الغرفة، في روايتها، "مكتبه". إذا كانت بالطبع قد تلفظت باسم بيبرز، لكان بإهكان بوارو التعرف

عليها.
لو كنت مكان ديزي ديضونبورت، كنت سأغضب من نفسي أكثر من أي شخصص آخر، فقد كان بإمكانها بسهولة دئلة ألا تروي أي شيء


 الطريقة التي كانت تسير بها الأمـور - ويالأخذ بعين الاعتبار أيضًا معنويات بوارو المرتفعة بشكل مفرط (كان يخطو ألما أمامي الآن خطوات واثبة تَريبًا على طول الممر إلى جانب أوليفر

 المساء.

يا إلهي، لكننا كنا محظوظينا لو لم يكن بـوارو قد أخبر

 كينجفيشر هيل، لظلت صامتة بالتأكيد. كان ذلك سيكون بمثابة
 كينجفيشر هيل، بل ليتل كي على وجه التحديد.
وصلنا أخيرًا إلى غرفة بيبرز إتش كيو، حيث وجدنـ ونا الآخرين يتناولون المشروبات. كان المشهد غريبًا، فقد كان جوري وفيرنا لا فيوليت يقفان مـع سيدني ديفونبورت بالقرب الـي من نافنذة كبيرة في أقصى نهاية الغـرفة، يتحدثان ويضحكان، وكانت

ليليان ديضونبورت جالسهَ على بُعد عدة أمتار هنهـ في هواجههة البـاب. كانت تَجلس متهلدلة في كرسييها وتبــــو نصف نائمـة. وعندهـا دخلنا المكان، استحاهت في جلستها وتوهجت عيناها. فنظرت إلينا - أو هكذا اعتقدت في ألبدا يـه، ثـم أدركت أنه سيكون أكثر دقَة أن أقول إنها كانت تنظر عبرنا، كما لو أنتا شفافان. لم تعترف بوجودنا بـابتساهـهة أو كلمـات، كمـا أنها لم تقم بتحيـة ابنتها أو أوليفر برود. ربـما كان هـرضها لا يسـعح لها بذلك. ولـم تكن الغرفة التي كنا فيها مقرًا للعبة بيبـرز بقدر مـا كانت مزارُا لها. كانت التصميمـات الثَلاثة الهـختلفةَ للعبة معلقةَ على الجدران في إطارات، وكان هناك نموذج ضـخم لتصميـم رابع على طاولة في وسط الغرفة، هـحاط بأكوام غير متساويةَ هن الأقراص الهـرسوم عليها عيون، وقد أدى ذلك إلى جعل المرء يشعر بـأن هناك من يتجسس عليـه. وداخـل خزانة ذات وا جههة زجاجيـة، كانت قواعد اللعبة ظاهرة ومنقوشة باللون الأزدق، على غرار الـخط الكاليـجرافي على سلسلة من الألواح الصلبة. سـرت نحو الخزانة وحاولت التركيز على قـراءة بعض هذه القواُعد واستيعابها، في حال تم استدعائي لاحقَا للعبها. لكن الْ للأسف لهم أتمكن من قـراءة الكلمـات ولـم أستطع استـخلاص أي هعنى هنها. أنـا متأكد هـن أنتي كنت المـخطئ وليس كتاب القواعد، لكنني لم أستطع إجنـاع انتباهي بالتفكير في اللعبـة رغـم مـحاولاتي الهضنية، ووجـدت بــلا من ذلك أن لغز جوان بليث يسيطر على ذهني؛ المـرأة المعذبـة الحخائفة التي كانت في الحـافلة. أصبحت الآن لا أصدق قصتها أكثر هما كتت عندها

سمعتها لأول مرة، ولكن لم يكن هناك شك في أن الآنسة بليث كانت تخشى شيئًا - ربما الفتل.

ومع ذلك، فإن المصادفة المستحيلة للقصة الخاصة التي التي اختارت ابتكارها لا تزال تشغل ذهني، وكذلك حقيقة أن المقعد الذي زعمت أنه تم تحذيرها ديزي ديفونبورت؛ الاقاتلة التي اعترفت بجريمتها. لم أذهب إلى أبعد من ذلك قبل أن يضع ريتشارد ديفونبورت مشروبًا في يـدي، فشكرته بنبرة تنم عن أننـي غير راغبـ في في
 أكون في هذا المـوقف، بينما كان كل ما أريده هو الجلوس انـو بقلم رصاص وورقةَ، وتدوين جميع الأسئلة التي تساورنيا أمعن ريتشارد النظر إليًّ، كما لو كان يتوق إلى شيء لم أتمكن من توفيره، قبل أن يبتعد. عند النافذة، كان أوليفر برود وفيرنيا لافيوليت يشكوان من ألفريد بيكسبي - حافلا ته السيئة؛ غروري وغطرسته؛ ثـروته التي لا بـد أنها تكونت مـن مصدر مريب؛
 المنطقة، والتي ينعكس استخدامـه غير المناسب انعكاسًا سيئًا على كل من يعيش هناك، شيء يخصه ويستطيع أن يفعل به ما يشاء. تبع ذلك مناقشة حماسية حول "اللجنة" وإمكانية إجبار بيكسبي على تغيير اسمر شركته.

طـوال كل هــنا، بقيت ليليان ديفونبـوروت في كرسيها في

 كبيرة مـن الـكوب الـذـي كانتت تمسكه بكلتا يـديـهـا، وفـي بعض

الأحيان كانت تبدو خائفة، ثم كان يظهر على وجهها مرة أخرى
تعبير ينـم عن الشر.

لم يقترب بوارو منها، فقد كان يقف بين جودفري لا فيوليت وأوليفر برود، ويبدي هـلا حظات مسلية في المحادثة العانـيا المة التي جعلت الجميع يضحكون. كانت فيرنا لافيوليت تعدل وضعيتها
 متنوعة من الوضعيات المخختلفة من أجل التصوير. كانت تنظر
 بوارو متملقة إياه.

 ليليان وديزي، بمواقحهما، بدوا أكتثر انغماسَا في المشهـده، وإن كان ذلك بطريقة شبه منعزلة. كانت هناك مصداقيَية حولهيا
 وفي وضع المـراقبة، ومـن الواضح أيضًا أنها كانت ترغا أن تتم مـلاحظة ذلك. كانت تراقب بعناية المشهدل بينما كان أوليفر بـرود وريتشارد ديفونبورت يقتربان من ديزيّي، ويذلت
 كما لو كانا ذبابتين يزعجانها بطنينهها. فبدا ريتشارد مستاء من تصرفها إزاءه، على عكس أوليفر الذي تـجا ئهاهل الأمر ببساطة وعاد إلى صحبة أكثر ودًا؛ فلا شك أنه كان معتادًا تغير الحالة المزاجية لخطيبته.

تابعت عينا فيرنا ريتشارد وهو يمشي نحو والدته ويُجري محادثة قصيرة معها، وقـد فهمت مما تمكنت مـن سماعـا رده أن

المـحادثة حول توقيت العشاء.
لَد استمتعت لفترة وجيزة بتخيل أن فيرنا جاسوسة أرسلها العدو للتسلل إلى عملية بيبرز، فقلت لنفسي هل عرف مخترئرعو لعبة مونوبو'ئي بوجود المتسللين، أم كان تصور هذا التنافس العظيم مـن جانب واحد تمامْا

ظهرت خادمة هزيلة، مرتدية مريلة كبيرة للغاية عليها، وأعلنت أن العشاء على وشك أن يتم تقديمه، وبهـجرد أن اجتمعنا
 الطعام، أصبح الارتباك أكثر وضوحا: كان مـن الصعب تجاهِ تحديق ليليان في الفراغ، وكذلك تحديقي ديزي الشديد في في اتـجاه بوارو، وكان ريتشارد ديفونبورت، الذي جلس على يميني، يتململ في كرسيه.
كان من الممكن أن يلازمهنا الصمت لولا أوليفر برود، الذي قال، بينما كانتا الخادمة تقدم الطبق الأول من حساء الـواء الطماطمم:
 كثيرِا، وكدلك أنت يا جودفري. هناك الكثير مـن الأفَاويـل في
 فصاحالانثان في صوت واحد قائلين: "سرقتى" ".

 الذين يدعون أنهمه اخخترعوا المونوبولي قَاموا في الواقع بسرقَة

عمل شخص آخر - المخترع الأصلي، أئًا كان هو. فقد سمعت أن هناك "فضيحة في الالنتظار"'.
فصاح سيدني ديفونبورت قائلا : "اذن فإن نجاح لعان لعبة بيبرز مضمون تمامَال". راجبته لأرى ما إذا كانت ابتسامته قد استجابة لمثل هذه الأخبار السعيدة، لكنها ظلت كما هي: لم يكن وجهه يتحرك. ربما كان هناك تفسير طبي لذلك: سكتة دماغية أو نويةا
بــدأ جـودفري لافيوليت يــول : "لا يـمكننا الاعتـمـاد على مصائب منافسينا كي... .
فقاطعته زوجتـه. وقالت وهي تنظر حولها للتأكد مـن أن الجميع يسمعها: "هنا الحساء بـارد للغاية كبـرودة القبر، لا
 وقاتت من خلال أصابعها: "معنذرة لذكري لويني. إنها ليست هنا، أليس كذلكى هذا الحساء ليس من صنعها، وها آلذي كـي كنت أعتقدهوك لو ينبغي أن أتحدث عن القبورٍ أوليفر . . . ليليان. . . أرجوكما أن تسامحاني على هذه الاستحارة السيئة".

 أعتقد للحظة أن فيرنا كانت آسفة على ذكر أكرها أنـا لويني أو القبور. رغم أنتي لم أكن على معرفة سابقة بها، لكنني كنت أراهن على الـي

 نفسها من جميع المسئو ليات عن الأضرار التي تسببت فيها، فقد

كانت والدتي من هذا النوع من النساء، لذلك أدرك هذا النوع تـماهُـا.

كان بوادو هو بن كسر الصمت، فتتحنح وقال: "أتفق هعك يـا سيل لافـوليت؛ حيت إن الاعتماد على فشل خصهك ليس الطـريق الأســرع لتحقيق الـنـجاح لبيبـرز. مـن خـلال جهودنا فحسب يـمكننا... .

فصاحت ديزي ديفونبورت وهي تنهض بـن هقعلها ثائلة: "أنت محتال يـا سيد بوارو!" . فشهت شقيقها ريتشارد، ثم انكمش ون مـرتعدُا. حاولت فيرنا لافيوليت منع ثفسها من الابتسام لكنها

فشلت.
فقال أوليفر بـرود: "ديزي حبيبتي، هـاذا تقصدينף" .
وجهتت ديـزي ردهـا إلى ليليان ديـفونبـورت وقـالـت: "أهـي، السيـ بـواوو كذب عليك وعلى أبي. إنـه هنا بسبب ذرائـع زائفة، فصديقه ليس السيل كاتشبول - إنـه المفتش إدوارد كاتشبول الني يعمل بـع شرطة لنـدن، ولعبـة بيبـرز لا تعني كهها شيئًا. هل الـ تعتقدين حقًا أن أحـد المحققين المشهورين الذي لا يأتي !الا بالطلب، سيضيع وقته في التحدث إلى غرباء عن لعبة طاوله؟" أ صــر ضـجيـج غـريـب مـن فـم سيـدني ديـفـونبـورت، فـأردفت ديزي:"هذا صحيِع تماهُا يـا أبـتاه، السيـ بـوارو ليس هنا لأنه معجب باختراعكك الثمين أنت وجودفري. إنه هنا بسبب جريمهة قتل لم يته كشف غموضها؛ وهي قتل ابنك وأخي فرانك"، ثـم التفتت إلى بـوارو وأضافت بهـوء وببطء: "'كنتها بـالطبع حُلت الآن، أليس كذلك يـا سيـد بـوارو؟ كمـا أخبرتَك عندها التقينا

في الحافكة في وقت سـابق اليوم: لقد قتلت فرانك. أنا المـذنبة الوحيدة".

لم تكن الـجلبة التي حـثت بعد ذلك مـختلفة عن أي شيء سمعته على الإطلاق: فقد نهض سيدني ديفونبورت ملقيًا كرسيه على الأرض، وصـاح مـنل وحش هائـج يرأر وهو يقطـع إلى أشلاء، هـ جعلني أرغب في الهـروب هـن النفرفة. ودبت الحياة أخيرُا في ليليـان وبدأت تبكي بصوت عال واضعة كفيها على وجههـا، فاتتفت ريتشارد ديفونبورت إثئي وقال: "إذن هيلين بريئة. كنت أُعلم، لا يـمكن أن تكون قد قتلت فرانك" " فابتسمتت ديزيِ له وقالت: "بينمـا كنت تعتقد أنتي يـمكن أن... وقد فعلتهاء". بـدا في تلك اللحظة أن غضبهـا قد زال، وأصبـحت هادئة وساكنة، ثم أضافت: "لماذا سأفعل مثنل هـذا الشيء يـا ريتشارد5 إنك تعرف كم كنت أحب فرانك" .

فنظر إليها ريتشارد وقال: "'قد قلت إنك قتلته. ألمَ تَقولي هذا للتوร .
"بلى، قتلته، لكن لماذا S لماذا تعتقل أنني قتلته يـا أبي؟"، كانت نبرة ديزي عستفزة كأنها في لعبة. ا متقت وجهه سيـدني بـخليط مـن اللونين ا'لأرجواني والأبيض. ويـا كأنه يـختنق هن شيء بـا، ويـجاهد هن أجل أن يلتقط أنفاسه. فأعاده جودفري لافيوليت مرة أخرى إلى الطاولة، وأعاد كرسيـه
 يـا سيدني ". فلد حظت أن فيرنا زهـت شفتيها وهزت رأسها ردا على هذا التصرف، وكانت لا توافق على اهتمام زو جها بالأمر.

كان أوليفـر بجانب ديـزي، فأمسك بها مـن ذراعهـا وقـال: "مـا الذي تتحدثين عنه يا حبيبتي؟ بالطبع لم تقتلي فرانكا الجميع يعرف من فعل ذلكُ. دُعُونا لا نذكر حتى اسمها". فقالت ديزي برفق: "كان الجميع يعتقدون أنهم يعرفون، ككنهم كانوا مخطئين كالعادة".

فتركها أوليفر وشحب وجهـه وارتعشت شفته العليا وهو يقول: "!إلام تلمحين؟ أولماذا تقولين هذا؟ إنك تعرفين أنه ليس حقيقيًّا".
فقـالت: "أوليفر المسـكيـن، هـل ستبكي؟ هـل تخشى أن يشنقونيs".
فقال هامسًا: "لماذا يا حبيبتي؟ لماذا الليلة؟". فضحكت فيرنا وقـالت: "إذن فالأمـر حقيقي؟ وأنـت كنت
تعرف يـا أوليفر؟".

فاندهش بـرود وقـال: "مـاذاء كلاٍ هـذا ليس حقيقيًا. هذا مستحيل. لقد...لقد رأيت هيلين وهي تقتل فرانكا" ". فقال ريتشارد ديضونبورت: "يجب أن نتصل بالشرطة على الفور، فيجب إخبارهمر بأن هيلين بريئة. لن نسمح بأن يتمه إعدام امرأة بريئة بعد أن عرفنا الحقيقة. هل يمكنك الاتصال بلـنـئنـ على الفور أيها الهفتش كاتشبول و ...".
 أنها حقيقة، رغم أنك لا تستطيع التفكير في سبب واحد يجعلني أرغب في قَتل فرانك".
"أنا... أنا..."، ابتكع ريتشارد ريقه وحدق فاغراً فمه مثل سـمكة حائرَهَ ولّم يتـحرك بوارو هن كرسيه. كان يشاهـد ويستـهع بـاهتمام شديد.
قاتت فيرنا لافيوليت: "انتظروا لحظة، لقد اعترفت هيلين.
لماذا تتظاهر بأنها تتلت فرانك، في حين أنها لم تفعل ذلكء" . فسأل ريتشارد ديزي: "هل أَنعتها بـأن تَكذب عن أجلكء". "كلد، لم أفعل ذلك"
"هل أنت متأكدة من ذلكء يمكنلك أن تجعلي أي شـخص يوا فق على فعل أي شيء" .
التفتت ديزي إلى سيدني وقادت: "هل هو هـحق يـا أبئ هل أنا هقنعة هكذا كما يعتقد ريتشارد؟ أهيى" " سارت نحو ليليان ووضعـت يـدها على كتفها وقـالـت: "أْمي، هـل تــرفين لـــاذا قتلتُ فرانك₹" . سال شيء أحمـر هن فم ليليان على ذقنها، وقد اعتقدت في البدايةَ أنه دم، ثم أدركت أنه حساء طمـاطمه، فكدتُ أتقيأ وأشحتُ بنظري عنها. فقال سيدني ديضونبورت: "كفى'"، كان لون وجهه قد تحول هـن الأرجـواني الشاحب إلى الأحـمـر؛ هـن شدة الغضبـ. ورغه الغضب الذي كان يظهر في صوته وعينيه، بقيت ابتساهته غير المرنة في مكانها، كما لو كان وجهه يـخدعه، وأضـاف قائلذ :
 وكاذبई هل هو السيـد كاتشبول - أم المفتث كاتشبول؟ - هل اهتمامك بلعبة البيبرز هو السبب الحقيقي لزيارتك أم أنك جئتت إلى صنزلي لسبب آخر؟"

بـا كأنه شـخص بـختلف تمـامُا عن المضـيف الظريف الذي استقبلنا بـحـرارة في البــايـة؛ لـذا شعرت بـالـخـوف، رغـم أنـه لم يظهر أيـة علا مـة على نيهة استعمال العنف الجسـدي هعي، ودعوت من أجل أن ينقذنا بوارو بطريقَة مـا قبل أن يصـب سيدني ديــونــورت جـام غضبـه علينا ويــهـرتا جميعاًا فتد بـــا هذا احتمالْ حقيقيًا للفايةه.
ولحسن الحظ، أنقذني صديقي وقال: "السِيد ديفونبورت، يجب أن أعتنـر. أجـل، الآنسة ديـزي على حقي، فله أكن صادقا
 أرجو ألا تلقي اللوم على المفتش كاتشبول. لم يكّ يكن يعرف وجهيتنا
 لقد كنت شديد السرية في هذا الأمر، واسِـحِ لي أيضًا بأن أقول إنه على الرغهم من أنتي استخدمت بعض الحيل، فإن هذا لا يـا يمنع أنتي شديد الإعجاب حقًا بهـذه اللعبة الرائعة التي أنت أنت والسيد

لا فيوليت..."
فقال سيدني ديفونبورت: "اصمت". فارتعدنا جميیا، وتبع ذلك سلسلة من الأسئلة المدوية. وطالب بوارو بشرح مـا مـا قالته ديزي له بالضبط في الحافلة. فاستخدم بوارو المزيد من الحيل، الحيل،

 شيء من كلام بوارو. وعلى نحو فعال، اشترك الاثتـان - المحقق والمعترفة بجريمة القتل- في مؤا مرة من نوع مـا مـا متواطئين معا لخداع سيدني ديضونبورت، وقد كنت متعاونًا معهما أيضًا.

وبعد ذلك، أصر سيدني على أن يخبـره بـوارو بها إذا كانت ديزيِ قد استـدعتنا إثى ليتل كي حتى نشهـد اعترافها أهـام عائلتهـا - هـل كانـت تلك هي الطريقة التتي لفتت اهتـمـام بـوارو لقتل فرانك؟ لماذا وكيف يـمكن أن يكون هناك تَحقيق في القضيـة، بينـما تم حلها رسـميًا والطرف المدنب يستعد قَريبًا لدفـع الثهـن الرهيب لـجريمتهء تيبس ريـتشـارد ديـفونـبـورت بـجـواري، فـقـد شــعرت بـخوفه الشديـ كها لـو كان يتسرب في اللهواء بيـنتا ويـدخـل قلبي: لا يـجب أن يكتشف والده أنه هو الني دعانا إلى هنـا. كانت أهميةَ ذلك واضحةَ بالنسبـة لي كمـا كانت بالنسبـة لهـ . لقد فهـت الآن جيدُا سبب خوف هذا المسكين هن والده، فبرؤيتي لهـذه النسـخة من سيدني ديفونبورت التي عن المـخيف والمفزع التوا جـد في صحبتها، يــكنني أن أتصور مـى سـوء الڭأمر لצأي شـخص عايشه هنت ولادته.

لـم تـجفل ديـزي بمـا قاله والـدهـا، فقد بقيت هـادئـة طـوال الـوقـت وبـدت عــزنـة - كمـا لـو كان الـجميع يفعلون ويقولـون بالضبط مـا كانت تأمله، وبـدا أن ليليان وجـودفري وفيرنا قد اتخذنوا قرارًا بعدم التحـرك هطلقًا حتى يكون من الآمن القيام بـذلك.

وأوضتح بوارو أن لقاءه هـع ديزي في الـحافلة التي انطلقت من ون
 واعتراف هيلين أكتون واعداهها الوشيك، من خـلا ل" "معارف كاتشبول وأنا في هـجال إنفاذ القانون" " وحيتئن سمعتُ ريتشارد ديفو نبورت يـتنفس الصعداء.

فالتفت سيدني إلى ديزي وسألها لماذا، مـا دامت قد استقلَّت حافلة متجهة إلى كينجفيشر هيل، لم تبق بهاء لماذياذا، بدلا من ذلك، نزلت في كوبهام، ما جعل من الضروري أن يأخذذ أوليفر سيارة ويصطحبها إلى هناء "هل هذا هو سؤالك الأول لي يـا أبي بعد مـا فلته لكى هل أنت مهتم بترتيبات سفري أكثر من سبب قتل ابنكي". حال سيدني: "أنت لـم تفعلي شيئًا كهذال"، ـــمَ التفت إلى بوارو وأضاف: "إنها تَتحدث هـراءا أنـئ أخبرني بأنه يمكنك رؤية

 - إنها كذبةا لقد قتلت هيلين أكتون فرانك وستشنق من أجل ذلك| أمـا بالنسبة للشرطة. . . فلن يخبرهم أحد أحد بأي شيء، ولن
 جهدي لأبدو غير منتبه لهذا. ولا أعرف ما إذا كنت قد أظهرت أطرت تعبيرات الوجه الدقيقة لردع سيدني ديفونبورت عن الصراخ فين في وجهي، لكنني بالتأكيد بذلت قَارى جهدي.
لقد صرخ فيَّ مثل الكلب المتوحش قَائلًا : "هل تسمعني؟
 أكن قَريبًا هنه بما يكفي ليتطاير عليَّ، فالتفت إلى بـوارو مريّ
 سيصطحبك ريتشارد أنت و. . .هنا الوغد إلى لندن. ريتشارد - افعل ما قلته في الحالل. أريـد خروج هذين الوغدين من هذا "الهنزل!".

لـنلك، بعد عشرين دقيقه، كنت أنـا وبـوارو في سـيارة، هـع حقائبنا المعبأة على عجل، يقودها ريتشارد ديفونبورت عبر الظلك م إلى خارج هنطقة كينـجفيشر هيل.
ترددت كلمة" وغد" في ذهني - وهي أكثر الؤشياء غير اللائقة
التي أطلقت عليء على الإطلكق - بينما كنت أنتظر أن يـبدأ بوارو استجوابه لسائقنا، لكنه بـدا راضيًا عن الـجلوس في صهت، وكان

فقال بوارو: "ماذا قلتع".
"أبي، צ بـد أن أطيع أواهـره، لكنه غ يمللك التحكم فيكمـا. يـمكنكما بل ويـجب أن تتصـرفا للافـراج عن هيلين. أتوسل إليك أيهـا المفتش كاتشبول" .

له أقل شيئًا، وله أشعر في تلك اللحظة بالرغبـة في ترتيب أي شيء צأي شـخص أو صـديق أو فرد في عائلة ديفونبورت. كنت هـرهقًا للفايـة وهتـجهـدا هـن البـرد هـرة أخـرىى، وكانت هعدتي تؤلمني هن الـجوع. كل ما أكتـه هنن أن كنا في نزل ذا ترتر إن عبارة عن بضـع هـلاعق مـن حساء الطماطمر الفاتر. فقد الخترت الـجلوس في صمـت وتـخـيل قطع من لحم الضأن المغطاة بصلصـة النعناع وهي تـخرج هن الفرن. هذا هـا كنت سأطلب هن صاحبـة المنزل؛ السيدةَ أنسوورث، أن تطبـخه لي بـهـرد وصولي. ثقال بوارو لريتشارد ديفونبورت عندما أخفقت في الإجابة: "'يس الأهـر بهذه البسـاطة يـا عزيـزي، لقد اعترفت هيلين
 عليها با بإعدام. ليس هن السهل منـع هذا" . "هل تقصد إخباري بأنك تنوي -\&".
"ما أنـوي فعله هو التحدث إلى الأشـخاص المناسبين وتنبيه إلى هذا التطور الجديد المتمثل في الاعتراف الثاني بقتل فرانك ديفونبورت. سأتحدث أيضُـا إلـى الآنسـة هيلين
 الجريمة بمجرد أن تعلم أن الآنسة ديزي اعترفتء"
 مـاذا لو... 9 "، ترك السؤال معلقًا.
"ماذا لو لم تتخلّ عن قصتها الأصلية التي اعترفت فيها
 تدخلي وبمساعدة الحظ أن تؤجل تنفيذ الإعدام. لا بد أن يكون هناك تحقيق بالطبع لتأسيس الحقيقة. هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالْا يا سيد ديفونبورتء".
"تفضل".
"هل تعتقد أن أختك ديزي قاتلة كما تدعيs".

 تقوم ديزي بالكثير من الأشياء التي لا يفعلها الناس العاديون
 معرفة الحقيقة. فمـع أوليفر، المولع بهان، وهععي، أحيانًا ما تكون



 طوال حياتها بأكبر قـدر من الاحترام والتهذيب، حتى عندما

لا يستحقان مثل هذه المعاملة. لم يكن لديها خيارا لطالما
 كانا الوحيدين اللذين يمكنهما كبع جماحها. ولكن بعد أدا وائها الليلة. . . أصبحت فجأة هي الأقوى وهما الضا الضحايا. لقد كان
 وأضاف بعد أن صمت: "كنني أفترض أنه منطقي عندمـا أفكر في الأهر".
فقال بوارو : "ما المنطقي؟".
"لقد اعتـرفت بجريمة القتل عنـدمـا تصـادف جلوسهـا
 هيل. لا شك أنها فعلت ذلك لتكون صادمة. إنها تحب الصد الصدمات وتحب أن تكون مركز الاهتمام. لا بد أنها كانت متأكدة من أن

 بأنها اعترفت بقتل شـخص هـا وأدركت أن أبي يمكن أن يكتشف على الفور أنها هي وليست هيلين التي قتلت ابنه المفضلـ الميا وقد جعلها هـذا تتحلى بشجاعة غير عاديـة - أو بـالأحرى تصبح متهورة، وفقًا لوجهة نظرك. لقد رفضت أن تعاني الإذلال بأن تبدو ضعيفة ومهزوومة أمامنا جميغا - إنها هغروروة ومتفاخرة الـا لذا اعترفت قبل أن تتاح لك الضرصة لاتهامها".
فقال بوارو: "ربمـا تكون على حق، في بعض الأحيان عـيان عندما يصبح مـا كنا نخشاه منذ فترة طويلة لم يعد بالإمكان تجنبهـ،


أنتا نملكها".

فتمته ريتشارد ديفونبورت قائنذ : "لست أنا من أتهمها، لقد
 أبي أنتي أنا من دعاكما إلى ليتل كي". فقال له بوارو: "ע حاجة به لمعرفة هذا".

 ديزي، لا أستطيِ حقًا أن أتخيل أنها يِمكن أن تقتل أي شيخص. أعتقد أنها يجب أن يكون لد لديها سبب غريب ويب ومعقد حتى تتصرف أن بهنه الطريقة التي لا يمكن تفسيرها. لا يوجد شيء واضح من جانبها".
فسأله بوارو: "لكن هل تريد مني أن أستخدم اعترافها لأطلق سراح الآنسة هيلين؟" فقال: "أنا متأكد من أن هيلين بريئة". "كيف يمكنك التأكد من ذلك؟"
"تحدث معها وستجد أنك متآكد من ذلك مثلي تمامًا. فليس لديها دافع لقتل فرانك، على الإطلاق. لقد كانت...لقد كانت
تحبه كثيرا" .
"دعنا نفترض أن كلتيهما بريئة: أختك وهيلين أكتون،
 تعتقد أنه يمكن أن يكون قد قتله؟ من لديه الدافـ لفعل هذا

 أو ديزي أن يُشنقا، ولا أظن أن إحداهما فعلت ذلك" أحـ
سألته: "ماذا تقصد؟".

فقال ريتشارد ديضونبورت: "إذا اعترف شخصان بارتكاب
 غيرهما - وليس هناك شهود على أي شيء، فمن المؤكد أنه لو يمكن شنق أي شخص" أوضح الارتياح في صوته أن هذه كانت
 هو شقيقه. "كل اعتراف سيلغي الآخر، ولن تكون هناك طري طريقة لاكتشاف ما حدث بالفعل، على الإطلحق".

## الفصل 8

## التسلسـل الزمهني

بعد ذلك بيومين، كنت أنا وبوارو في قرية تشيد ينجفولد، نشرب الشاي بعد الظهيرة في منزل المفتش هـاركوس كابلينج من شرطة سيري. جاءت استفساراتنا باسمر كابلينج بوصفه مسئولو عن التحقيق في مقتل فرانك ديفونبورت. ولحسن الحظ، أعرب على الفور عن استعداده للتحدث معنا، وعند وصولنا، تبين أنه زميل ودود، فقد كان يبدو أصغر من أن يكون مفتش شرطة. كانت زوجته قد استقبلتنا عند الباب بما بدا عليها من فرحة مفرطة، وسرعان ما فهمت السبب. كانت واحدة من هؤلاء $ا$ النساء اللاتي يضعن أطباقا مليئة بجميع أنواعالحا الحلوى المخبوزة أمامكا ثم تحاول إقناعك حتى يأكل منها جميع الدحاضرين مـا يكفي لململ بطونهم حتى التخْمة. لم أكن أنا وبوارو ضيضين مرحّا ما كنا مستودعين ضروريين لطعامها الذني لا ينتهي. من حسن الحظ أن امـرأة من الجيران قد اقتتحمت غرفة جلوس كابلينج بينما كان يتم إقناعي مـن خـلال كعكة ثالثة،

بأنباء تفيد بأن الطفل دنبر - "طفل وسيم صغير إذا أردنا القول"
 قد اصطحبت جارتها جانبًا، مع كمية كبيرة من شرائح الكيك الملفوفة التي من شأنها أن تفزع أي طفل مولي فقال بوارو لكابلينج بمجرد مغادرة المرأتين:" أخبرنا عن مقتل فرانك ديفونبورت. لا تحجب أية تفاصيل من فضلك ونـي لقد وصفنا له بالفعل كل مـا حدث في رحلتنا من لندن وخلال إقامتنا القصيرة في كينجفيشر هيل. وكان كابلينج يكرر كثيرًا
 المراتالتي رددها فيها.
وقـال ردًا على سـؤال بـوارو: " "إنك تـعرف أن هيلين أكتون
اعترفت على الفور بارتكاب الجريـة".

فقال بوارو: "أعلم أنها اعترفت، لكن لم أكن أعرف أن ذلك كان فوريّا".
"أجل بالتأكيد. وكما قال أحد رجالي في ذلك الوقت"كانت مشغولة بالاعتراف بينما كان جسد فرانك المسكين لا يزال


 ديضونبورت، بـدأت أتساءل عمـا إذا لم أكن - ربما - على صواب
 في تصديق أنها قتلت شقيقها، ولكن مـرة أخـرى ألـوى من الصعب فههمها - ربما هي الشخصية الأكثـر إثـارة للاهتمام في جميـيع أفراد عائلة ديضونبورت - وقد كنت مخطئًا من قبل يا سيد بوارو

لمرات عديدة في حياتي اليومية وفي عملي". قال ذلك بمرح شديد، على ما يبدو دون انزعاج من أخطاء متعددة وقع فيها، سواء كانت شخصية أو مهنية.
"خالص مواساتي يا عزيزي. إنني متأكد أنه لا يمكن أن تكون هذد تـجربة سارة".
 الداخلية بآخر التطورات، أقصد اعتراف ديزي ديفونبورت".

 "آه، أسأل فحسب لأن...كم أسمع أي شيء".
فأخبره بـوارو: "كل شيء تحت ألحت السيطرة ألـئ، سيتأجل إعـدام هيلين أكتون وسيبدأ تحقيق جديد في قتل فرانك ديفونبورت. أنا خائف لسبب أنـا متأكد من أنك ستفهمه أن..."، ثم صمت بوارو.


 حتى التقيت أنت أحد المتورطين. كان يُعتقد أن اقتصارها على على
 تصل الأخبار إلى صحف لندن".

 يحتفل بظهور شيء اختفى في السـابق، وأضاف:" "سيقود المفتش

كاتشبول التحقيق، وسوف أقدم له المساعدة التي يحتاج إليها، أليس كذلك يا كاتشبول؟".
فقلت موافقَا: "شيء هـن هذا القبيل". كنا نعلم أنا وهو أنه سيحدث عكس ذلك، ففي الحقيقة، تمنيت أن يتمكن بوارو بـن تولي المهمة رسمئًا وأن يراه جميع المعنيين وهو يفعل ذلك. لم

 بعد أن طردوني من منزلهم منذ أيـام فحسب، باتوا لا يملكون خيارًا الآن سوى استقبالي مرة أخرى والإجـي الوابة عن العديد من
 خداعهه، لن يساعد في أن يـحسنوا استقبالنا. لقد أخبرت بوارو بكل هذه النقاط ونحن في الطريق إلى تشيد ينـجفولد ولم يلم يهتم، متهما إيايي بالتشاؤم غير المبرد قائألا : "كل شيء سيكون على مـا مـا

 لحظة إنك ربها كنت على حق طوال تلك الفتر الكترة، بشأن ماذاء ألم تكن تعتقد أن هيلين أكتون مذنبة، حتى عندما قالت ذلك؟".
 لمـاذا ستخاطر بحياتها إن كانت بريئه؟". "هل كان رأيك الأول هو أنها بريئة؟".
"أجل، أجل، للأسف كان كذلك"
"ما الذي جعلك تعتقد ذلك5".
"حزنها بعد المأساة. أنا متأكد أنك لو كنت رأيتها يا سيد بـوارو، كنت ستعتقد الشيء نفسه. لم يسبق لي أن رأيـت حالة

واضـحة لامرأة كانت تتمنى عن كل قلبها أن الرجل الذي تحبـه يكون حيًا وليس ميتًا".
تَدم بـوارو في كرسيهـ وقَال بسـرعة: "الرجهل الـنـي تحبـه
ألو تَصصد أن تقول شتيقى الـرجـل الـذي تحبه؟ إنهـا هـخطوبة لريتشارد ديفونبورت، أليس كذلك؟ ريتشارد ديفونبورت على هـيد الحيـاة"

اتسعت عينا كابلينج وقـال: "كالد، كلا يا سيـد بـوارو. الآن هيلينن أكتون مـخطوبة لريتشارد ديفونبورت، هذا صحـيح تمافَا، ولكن حدث ذلك צاحمَا، بعد وفاة فرانك" ".

فنظرنا أنا وبوارو! !لى بعضنا، غير قادرين على تصديق ها كنا
 مثل زهـردتين تحت ضوء سـاطع، رغم أن غرفة الجلوس الصغيرة الخاصه بكابلينج كانت مضاءة بشكل خافت. צا يصدقني الكثير هـن الناس عندهـا أصف مـا يـحدث لعيني بـوارو في اللحظات المهـمهة هـن عملية ححل الوالغاز التي يـحبها كثيرُا، لكن هنا صحيح تمـامَا. لقد رأيـت ذلك يحـدت عدة مـرات: تتوهـج عيناه توهجُا أخضر غريبـا، كمـا نو كانت مضـاءة هـن الداخل.
فتنحنحت وقلت لكابلينج: "هل تقصد أن تخبرتا بأن هيلين أكتون و فرانك ديفوتبورت كانا. . . هـاذا بالضبطى"
قال كابلينج: "عندهـا مـات فرانك كانا مـخطوبين، كانا يـحبان

> بعضهها بشدة. لقد قالت العائلة كلها ذلك".

فسألنه : "إذن كيف ظهر ريتشارد ديفونبورت في الصورةء؟".

هز كابلينج رأسـه وقـال: "هدا هو الـجزء الأكثر غرابـة في الأمر. قبل أن يموت فرانك، لم تكن هيلين أكتون تعرف ريتشارد
 "ككنه خطبها، وهذا حدث بعد أن اعترفت بقتل أخيه؟"، فبدا بوارو مذهولا مثلي. "أوه، الأمر أكثر غرابة من ذلك يا سيد بوا بوارو، هناك جوانب كثيرة للموقَف تستعصي على التفسير، لا أعرف من أين أبـدأ.
 العائلة قد تبرأت منه وطردته - تمامًا كما أخبرتك ديزير. أنت
 أخبرتك ديزي من هو الصديق؟ إنه الرجل الذي تعتزم الزواج منه: أوليفر برود".

فرسمت في ذهني المزيد من خطوط الريط بين أفراد عائلئلة
 خطا جديدًا إلى صورتي الذهنية يربط بين هيلين وفرانك، هـا
 وقد أنشأت خطًا جديدًا في الرسمم التخطيطي التخيلي الخاص

 أيضًا الصديق المخلص لفرانك ديفونبورت ومتلقي الأمـوال المسروقة. ما يعني أن. . .
بـات ذهني مشوشا، ثـم أصبح خاليًا. لقد أضـر الكثير من الكعك بوظائفي الاسـتنـتاجـيـة، لكنتي وصـلت إلـى الآتـي في النهاية: ما يعنيه هذا هو أن ديزي ديفونبورت، وفقا لها، قتلت

شقيقها فرانك اللص، ووافقت على الزواج من شـريكه والمستفيد

لماذا تقتل ديزي أحـد المتورطين في السرقَة وتوافق على

 الإطلاق، وأنها كذبت بشأن ارتكابها تلك الجريمهة. قال كابلينج: "إذن لم تكن تـعرف أن أوليفر برود هو هو صديق فرانك ديفونبورت الذي سرق من أجله؟". قال بوارو: "كها، لم يمدنا ريتشارد ديفونبورت بالكثير من
 فرانك وقت قتله"، ثم هز رأسه وأضاف: "بعد أن دعا ريتشارد، هيركيول بوارو إلى منزله وطلب مساعدته على وجه السرعة.
 بعد الآن. إنه على يقين بأنه لا أحد سُيُشنق من أجل هت ألت شقيقه بعد أن أصبع هناك اعترافان، كل منهما يتعارض مع الآخـر . يشعر بأنه ملزم بتزويدي بالهعلومات الإضافية. إنه يدعي أنه لا لا
 قتل فرانك. وهع ذلك هناك شـخص مـا قتلهها".
فقلت لكابلينج: "الرد الـني جـاء من وزارة الداخلية حتى


 والتفتُ إلى بوارو وأضفتُ: "تـخيل لو أرادت كلتاههـا قتل فرانك وخططتا لهذه المؤامرة بأكملها مسبقًا، وهما تعلمان أنه إذا

اعترفت كلتاهما، فسيكون من المستحيل أن يقع اللوم بشكل حاسمر على أي هنهـما".
"أوه يا كاتشبول. سيعتقد أي شخص أنك انضم أنمت إلى الشرطة اليوم فحسب ولهم تَتلقّ بعد التـريب الأساسي. هل نسيت أن ديزي ديفونبورت بذّت جهوذاً كبيرة لإخفاء اسمها وهويتها
 في أن يصل اعترافها إلى الشرطة أو وزا وزارة الداخلية في الوقت المناسب لإنقاذ حياة هيلين أكتون".
 نعتقد؟". فسأنت مـاركوس كابلينج: "أي نوع من الرجال هنـئ هنا الذي يطلب يد قاتلة أخيه للزواج؟؛ ". فجاء الرد: "رجل يعتقد أنها بريئة"
 أن هيلين أكتون مذنبة، وريتشارد مرعوب بوضوح مـن أبيه. إنه يرتعد من الخخوف متى فتح سيدني فمه ويرغبـ"..". "ما رأيك يا عزيزيء"
"هل نفترض أن سيدني لا يعارض خطورية ران ريتشارد وهيلين أكتون؟ أم أن ريتشارد كان على استعداد لتحديه في هذا الشأن خاصة، والإذعان له في كل شيء آخرى آن

 سأل كابلينج: "هل تعرف شيئًا عن والد أوليفر بـرودء كان اسمه أوتو".
"لقد ذكرته الآنسة ديزي، ولكن ليس بالاسم، فقد كان له دور في القصة التي روتها لي . فقال كابلينج: "كيس هـن أجـل أولـيفر بـرود فحسب سـرق فرانك ديفونبورت الأموال، كان ذلك أيضًا من أجل والد أو أليضر؛


 بفضل فرانك ديـونبورت. فقد استثمر هو وأولـيفر الأمـوال المسروقة، وصارا من أصحاب الثروة، فاستطاع أوتو أن يعيش
 تكون لديه أيـة مـخاوف مالية لبقية حياته، إلا إذا اتخذ بعض القرارات غير الحكيمة للفاية. وهو شيء موكن باستمرار عندما
 تجربة.
 برود عندها مات أخوها فرانك؟" ".

وقت طويل، ربمـا فقط مسألة أسابيع".
"أجل، لذا فإن خطة الزواج لم تكن شيئًا وقع بعد الحادثة".


 هناك أسئلة كنت أود أن أطرحها على ريتشارد ديفونبورت - لقد

طرحت عليه الكثير مـن الأسئلة في الطريق بين كينجفيشر ولندن - لكنه رفض الإجابة، أكيس كذلك يا كاتشبول؟". قلت: "لقد صمت تمامّا بمـجرد أن اطمأن أن هيلين أكتون وديزي لن يشنقا في الوقت الحالي..."
فقال كابلينج مقاطعًا إيـاي: "لا أرى أن هـنا حقيقي على الإطلاق".
قلت: "أوافقك الـرأي، لا شيء هضمون. هـنا موقف غير اعتيادي، لكن هنا مـا يعتقده ريتشارد ديفونبورت، ولهنا أخبر بوارو وأخبرني بأنه لا يستطيع الإجابة عن عن الأسئلة بشأن ألن عائلته والتركيز في القيادة في الوقت نفسه".
فقال بوارو: "معذرة".

قلت: "لقد جرب العديد من الأساليب الأخرى أيضًا فـا فـي مرحلة مـا، قال إنه مـرهق للغاية من أحداث اليوم وإنه يستحيل

 يخبرنا به. إنه يعتقد أن هيلين وديزي بريئتان، هنا أمر مؤكد". فقال بوارو: "أجل، هذا مثير ثلاهتمام، من في المنزل يريد أن يحميه؟ هل والدته؟ ربما.... فكـرت في فكـرة كنت أرجـحـهـا وقـتـت : "أو والــده. عندما يخشى المرء أحد الوالدين إلى الحد الذي يـي يخشى فيه ريتشارد ديفونبورت أبـاه، فقد يكـون الـمـرء غير راغـبـ في المـي المـخاطرة باتهامه بجريمة قتل بينما ثبتت براءة المتهـه، ومن ثم سيعود ! !لى المنزل لمعاقبة من اتههه .
 وقـال: "فكرة مثيـرة للاهتمـام أيـهـا المفتش كاتشبول. أيهـا المفتش كابلينج، لقد قمت بترتيبات للتحدث مـع هيلين أكتون



 وتصر حتى يومنا هـنا على أنهـا فعلت ذلك لأنها كانتا تـانت تحب أخاه ريتشارد أكثر . واسمـح لي بأن أهول إنتي كنت دائمًا أجد أنـه

 خبير في أذواق النساء، ولكن أي شخص كان سيعترف بأن خرانك ديفونبورت نموذج جيد للرجال: طويل القامـة، وسيم كنجوم


 كان فرانك، بكل المقاييس، رجلا ذا شخصية حقيقية ويمتلك
 كاريزمية، وقـد قابلت ريتشارد. إنـه فأر صفير خـجـول، أليس كذلكى يهرول في الخلفية، على أمل ألا يلاحظه أحد. كلا و، لا أستطيع تصديق أن زوجـة فرانك ديفونبورت المستقبلية - لو كان قد عاش - من الممكن أن تحب أخـاهـ رغـ رغم أنتي قد أكون أكون مـخطئًا. أفترض أن الناس يريدون كل أنواع الأشياء لجميع أنواع الأسباب، أليس كذلك؟"

فقلت: "كن يصدق أحد أن الوصول إلى قَلب رجل يمكن أن يتمّ هن خلال قَتل أخيه".
 شيئًا عن قوة أو ضعف العلا قة بين ريتشارد وأخيـه. هل يبدو
 العدالة؟ بالنسبة كي، لا يبدو كذلك " . ثم التفت إلى مـاركوس كابـلينج وأضــاف: "لقد أخبـرتـنـا هـرتـيـن بــأن هيليـن أكتـون وريتشارد ديفونبورت لم يكونا يعرفان بعضهما. اشرح أكتر من فضلك وكن دقيقًا. هل تقصد أن معرفتهـما كانت مجرد دعرد معرفة
سطحية، أم....؟".

ضحك كابلينج ضحكة خافتة وقال: "أوه، يمكنني أن أكون دقيقًا. يمكنني أن أحول لك إن معرفتهها لم تكن قد مر عـر عليها ساعات، أو ربما دقائق وتوان، إذا كنت تحب ذلك". فـال بـوارو وهـو يمسـد شـاربـه: "دقائق و...وثوان؟" . لقد استعددت لأي شيء على وشك أن يقال لنا، وكنت أتوقـع أن يكون ذلك غير منطقي، مثل كل شيء آخر واجهناه منـ أن أن كنا نتظظر في طريق قصر باكنجهام لركوب الحافلة.
"أوه أجل يا سيد بـوارو - بقد تقابلا قبل ساعات هـن موت
فرانك.
"هل تقصد أن تقول يا عزيزي...ء".
فقال كابلينج: "أجل، تعرَف ريتشارد ديفونبورت على هيلين أكتون لأول مرة في يوم مقتل فرانك ديفونبورت".

فنهض بوارو من مقعده وسـار إلى النافذةَ حيث وقَف ونظر إلى صف البيوت الصغيرة المقابلة لمنزل كابلينج، ولقد مضى

بعض الوقت قبل أن يتكلم مـرة أخـرى . وصــرت منه غمغمة

 شكل البيضه، كنت أتوهم أنه يكبر أهـام عيني بينما أفضل هـخ على وجه الأرض يتضخم بأفكار واستنتاجات وأسئلة جديدة. وفي النهاية سأل بوارو، كابلينج: "هل أخبرت الخارت هيلين ألين أكتون بأنك لا تصدق قَصتها؟ عندما أخبرتك بأنها كانـا كانت تعرف ريتشار أنـارد
ديفونبورت منن يوم واحـ فحسب... . .

فقال كابلينج: "أقل من ذلك، كان الأمر مجرد ساعات. جزء
من اليوم".
"لكنها ادعت أنها جتلت من أجله".
"ليس من أجله بالضبط يا سيد بوارو. لقد قالت فحسب إنها كانت تحبه، و...فعلت مـا فعلته بفرانك كي تكون حرة في
الزواج من ريتشـارد".

فقلت: "'كماذا لا تنفصل بيساطة عن فرانك إذا كانت تحب ريتشاردء ليست هناك حاجة لأن تقتله لهذا السبب وحدهـ هـر هيلين أكتون كاذبة، وهذا كل مـا في الأمر. ربما فتلت فرانك، لكنها إن كانت فعلت ذلك فقد فعلته لسبب مخختلف". فقال كابلينج: "كل مـا أستطيع أن أقوله لك هو هو ما فا قالته ليـي

 الـذي أريده". كانت تَقول هــنـه الكلـمـات هــرارًا. وبــــجـرد أن علمت الحقيقة من الآخـرين حـول توقيت ارتباطها بريتشارد ديفونبورت، تحدثت معها مـرة أخـرى و. . . قد أخبرتها بأنها

التَت ريتشارد في ذلك اليوم فقط - في اليوم الـذي قُتل فيه فرانك".
سأله بوارو: "وماذا قالت؟".
"لم تنكر ذلك، لكنها لم تؤكده أيضا. وقد حصلت على الإجابة نفسها من ريتشارد ديفونبورت عندما سألته عن ذلك". "كنْ متى تَابِلا لأول مرةء"
 رأيا بعضهها في ذلك اليوم. كل مـا أستطيع أن أقوله لك هو أن الجميع أقسهم إنهمـا رأيا بعضهما"
قال بوارو: "سنأتي إلى تفاصيل اليوم، هل ادعت هيلين أكتون - هل ادعت قبل ذلك - أنها وقعت في حب السيد ريتشارد من أول نظرةء".
 أنكره يـا بصري، لأني لم أر الـجمال الحق كمـا الليلة".
 أنذكرها: متابعة رغباتك الرومانسية دون التفكير فيما يسمح به المجتمع، وهناك فرصة جيدة لأن ينتهي بك الأمر في وضع غير مُوات".
فقال كابلينج: "كالا، لم تمقل هيلين لي شيئئا عن الحب

 بالفعل قبل مقتل فرانك، ولكن لسبب مـا لمّ يرغبا في الاع عتراف بذ

سأل بوارو: "في أي وقت بالتحديد، بعد مقتل فرانك، خُطبت الآنسة هيلين لأخيه؟".
"بعد أسبوعين، فقد زارهـا ريتشارد مرتين في السجن
 للجريمة هو حبها له. في الواقع...."، ثم صمت كابلينج.

$$
\text { قال بوارو : "ماذا }{ }^{\text {". }}
$$

"لقد تَذكرت شيئًا: كنت هناك عندما علـا علم ريتشارد لأول مرة أن هيلين...ذكرت سبب ارتكابها للجريمة. لم يسبق لي أن رأيت رجنّا يبدو أكثر دهشة أو فزغًا كما رأيته".
فقلت: "فزعء" .

قال كابلينج: "أجل، تخيل كيض كان شعوره عند اكتشاف أن سبب قتل أخيه كان هو. كنت سأشعر بالذنب لو كنت في مكان ريتشارد."
سألته : "هل كنت ستود أو توافق على أن تـتزوج مـن قَاتلة أخيك بعد مرور أسبوعين على الحادثة؟".
"صديقي كاتشبول مشهور بعدم رغبته في الزواج من أية امرأة، لقد أرهق والدته".
 الكعكاتالمتبقية على الطاولة أمامه وابتسمه مضيفًا :"أنت أيضـا يا سيد بوارو، سأكون أول من يوصي بك كـزوج ". فقال بوارو: "إذن كان ريتشارد ديفونبورت مدهو
 ريتشارد هذه المـرأة ووضـع إصبعها في الخاتهم...".

فقال كابلينج:" "إصبعها في الخاتم، من المضحك أن تقول
ذلك يا سيد بوارو
"عندها قُبض على هيلين أكتون كانت ترتدي الخانـياتم الذئي جلبه لها فرانك: كان به ياقِوتة سوليتير. كان لا فتًا للنظر جدَاء"
 خاتهم خطوبة ديزي ديفونبورت. هل تتنذكر يا بوارو عندما كنا نسافر معًا في الحافلة". فأومأ بوارو.
فَال كابلينج: "هذا ما أحـاول أن أخبـرك بـهـه. عندما قابلت ديزي ديفونبورت لأول مره، كانت مـخطوبة لأوليفر بروده، وكانت
 هذه الأثناء، كانت هيلين أكتون ترتدي خاتمر فرانك: الياقوتة السوليتير. ولكن بعد المرة الأولى التي زارها الوا فيها ريتشارد في سجن هولوايي، طلبت هيلين من الحراس العثور على خاتمها ذي


 من ذلك، كانت ترتدي الياقوتة السوليتير التي أعطاها فرانك لهيلين".
فال بوارو : "لكن الآنسة ديزي ظلت مـخطوبة لأوليضر برود. هذا استثنائي جدًا • إنه لأمر رائع "، وصفقَ بيديه معًا
 بصراحة، لا أعرف يـا بوارو لماذا أنت مزعجي".

لمعت عيناه مرة أخـرى وقـال: "أغ تعرفء إنـه لمن دواعي سـروري أن أكون هـزعجُا يِا كاتشبول "
 ! إجابة. هيلين أكتون تكذب، وديزي ديفونبورت تكذب. لم يـخبرنا ريتشارد ديضونبورت إلا بالقليل للنايـة حتى إنه ربــا يكذب أيضُـا - في الواقَع، ربـما يكون كاذبًا. والآن أهـر الـخاتهين وا'شَخصين اللذين يقرران الزواج بينما لا يعرفان بعضهما - وبفض النظر
 أمـا بالنسبـة لـجوان بليث..."، فقهت بإيمـاءة اشـئزاز. فقال بوارو: "آد، كنت أتساءل هتى ستذكرها"، ثمُ ابتسهم إلى كابلينج، كمـا لو كنت هـزحة بينهـما، وأضاف: "دائمـا هـا تعود إليهـا، أليس كذلكى إنك تعتقد أن لها صله بألفازنا الؤخرى ".
 منطق له، وكل مـا حـث هنتن ذلك الحـين - كل هـا رأيـناه وسمعناه يـا بوارو دون استثناء - أصبع أقل هنطقية|" ." قال بـوارو بهـدوء: "وأنا أدرك جيـًا أن هذا يزعجك، لكنك مخطئ يـا صديقي بـطـرق عديـدة. سأشرح للك لاحـَا السبب وستشعر بتحسن كبير "، ثم التفت إلى كابلينج وأضـاف: "أيها المفتشن، دعنا نتحـث عن الححائق التي لو جـال فيها بشأن وفاة فرانتك ديفونبورت. ابـدأ هن البـدايـة هن فضلك، وأخبرني مـا هو معروف". فقال كابـينـج: "جيـد جـدا، سأبـدأ مـن صباح يوم القتل. ريـما تعرف التاريخ: كان السادس بـن ديسمبر هـن العام المـاضي. كان


كان مـطروداً دون أي أمـل في العـودة، وعندما مرضت والدته
 وعندما عرفت أن الوقت المتاح لها محـدوده، يبدو أنها وسيدنيا ديفونبورت قد رق قلبهـا إلى حد ما وقَرِرا أن الوقت قد حـ حان
 لقد استخدم هو وأوليضر بـرود تلك الأمـوال الإضافية التي لـم يكن من المفترض أن يحصالا عليها في المقام الأول - أربـاح
 المدارس - هل تعلم ذلك؟ ".
"كلا"، قلتُ ذلك ليصحع لي بـوارو الـني أخبر كابلينج بأن ديزي ديفونبورت كانت قد ذكرت له ذلك في في الحي الحافلة، وأنه

أخبرني بذلك. لا بد أنني نسيت تلك التفصيلة.
 أيضْا، وعندما مـات فرانك، بِيعت إكى يوشيـا بلانتير المُحب للخير بمقابل جيد".
 فرانك ديفونبورت؟".
"سيدني وليليان ديفونبورت بصفتهما أقرباءه من الدرجة الأولى ".
فسألت: "وهل استفسرت عن الوضع المالي لسيدني وليليان ديفونبورت؟"، كنت أفكر في الأشخاص الذين الون كنت أعرفهم في سكوتلاند يارد والذين ربما لم يكلفوا أنفسهم عناء الميـام بـنـلك، بعد أن اعترفت هيلين أكتون بسهولة.

فقال كابلينج بفخر : "لقد فعلت ذلك، ولا أمانع في إخبارك.
 من المال بهيث يمكن لشخص أن يأخذ ثلانة أرباعه دون أن يلاحظوا ذلك. حسنًا . . . قد يِلاحظون". وأضاف:"أنا متأكد من أنهمْ يراقبون عن كثب الموقف، بعد مـا فعله فرانك. لكنهم
 من عائلة ديفونبورت مخاوف مـالية من شأنها أن تحفزه على قتل أني شخص، وهذا أمر مؤكد". قال بوارو: "عد من فضللك إى العام الماضي، في السادس من ديسمبر، ابدأ من البداية".

 بعد ذلك، أخبرني سيدني وليليان ديفونبورت بأنهما شعرا بـيا بقدر هـن الـرعب بسبب المقابلة: عودة ابنهما المطرود إلى منزل
 أنا متأكد من أنك يمكن أن تتخيل، فإن احتمال رؤية فرانك انك مرا


 إحضارها معه. كانت غريبة عنهما 1 فقد قالت ليليان كي إنها لم يكن لديها أي شيء ضد الشابة - ليس قبل ذلك اليوم الري الرهيب ولكن كليهما، هي وسيدني، كانا يفضالان أن يصل فرانك وحـده في أول زيارة له بعد فترة القطيعة". سأل بوارو: "هل قالا ذلك لفرانك؟".

# فـَل كابلينـج: "كالا، لقد أكــدا كي أنهـهـا استقبلا هيلين استقباُو جيـُا ولم يعربا عن مشاعرهما" 

قال بوارو: "لم يكونا يـرغبان في إفساد عودته لهما" . "في الـوافـع لـم يفعالا ذلـك يـا سيـد بـوارو. لكـن دعني أخبرك بـمن 'هـ يرحبا في ذلك اليوم: ! انهم الآخرون. كان بعض الأصدقَاء المقربين للعائلة يقيمون هـع آل ديفو نبورت في ذلّك الوقت: جودثري وفيرنا لافيوليت، وقد فابلتهما بالطبع. لقد ته إخبارهما وبقية عائلة ديفونبورت بأن سيدني وليليان يـجب أن يكوتا بـمفردهمـا مـع فرانك وهـيلين عنل وصو نهـما، ولديًّ انطباع بأنه لا أحد على استعداد للمـجادلة هـع سيـدني ديفو نبورت عنلـها يكون بشغولУا بشيء - لذلك خرجوا من الهنزل جميغا".
كرر بوارو بصوت مـحايـد: "خرجوا".
"هذا صححيح. لقد ذهبوا إلى هنزل أحد الجـيـران، رغم أنه لهم يكن قَريبًا. كان هنزلا على الجانب الآخر مين حي كينـجفيشر هيل: كينـجفيشر فـيـو، كـان هــا اســــهـ. وقــد اشتكت كي ديـزي ديفونبورت من أن المسافـة كانت بعيدهَ للغاية"'.
فنظرتُ إلى بـوارو وقلت: "كينـجفـشـر فـيوء ألـم يـكن اسـهـ

آل ديفونبورتs".
"كالد، كان اسـم يتل كي في ا'لأصل هو كينـجفيشر ريست"" "أجل، أنت على حق. لمـاذا تفترض أن كل شـخص في الحي يشعر بـأنه هضطر لتسمية كل شثيء يمتلكه كينـجفيشر هذا

أو ذاك؟ كينجفيشر فيو، شركة كينجفيشر للحافلات. هذا كثير !إلى حد ما. لا بد أن آل ديفو نبورت هـم السكان الوحيدون الذين لديهمُ بعض الخيال"
"'هد شكوت منذ لحظة يا عزيزي من أن كلهم كاذبون، ولديهمر خيال واسعع أكمل من فضلك أيها المفتش" "اجتمع سيدني وليليان هـع فرانك وقابلا هيلين. كل شيء سار على ما يرام حسبما فهمت، أما الشخص الوحـي الوحيد الذي كان موجودًا بالمنزل في ذلك الوقَت فهي وينيفرد لوردي
 وقد ذهبت الخادمة وينيفرد - ويني، كما أعتقد أنهم ينادونيانيا لتجلبهـم بمجرد أن أعطى سيدني الإذن بعودة الجميع. ففعلت ذلك في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر - ولكن قِبل ذلك، في الساعة الثانية إلا الربع، كان أوليضر برود قَد عاد وذهـب مباشرة إلى كينجفيشر فيو، كما فيل لـه. ــم انتظروا جميعا هناك - ريتشارد وديزي وأوليفر وآل لافيوليت - حتى تم استدعاؤهم".
قال بوارو: "إذن الملخص هو أن فرانك ديفونيبورت وهيلين أكتون وصلا !لى ليتل كي في العاشرة؛ ثم وصل أوليفر برو وآل لا فيوليت وريتشارد وديـزي ديفونبورت في الساعي وي الوي الثانية أو بعدها بوقتَ قَصير ".
 بقليل من الآخرين في كينجفيشر فيو. ولكن، أجـل، لقد وصل وصل أيضًا إلى ليتل كي في الوقت المناسب. بعد ذلك، لم يحصل شي شئ ملحوظ حتى حـدوث جريمة القتل، على حـد علمي وكما قيل

لي. كان كل من فرانك وريتشارد وديـزي مبتهجين جـدًا برؤية بعضهم مرة أخرى، وقضوا مروا معظم فترة مـا بعد الظهر في إجراء
 الذين كانوا أصدقاء لفرانك، سعداء برؤيته. لقد كانت هناس الواسبة سعيدة حسبما قال الجميع. ثـم، قبل عشرين دقيقة من الساعة السادسة..."، صمت مـاركوس كابلينج وأصبحت تعبيراته أكثر
"قبل عشرين دقيقة من الساعة السادسة، مـات فرانك حـر حيث
 الموز، فسقط على الأرض الصلبة وتهشمت رأسه".
فقلت: "أوراق الموز؟".

رمقني بوارو بنظرة تنم عن نفاد الصبر وقال: "ألا تلاحظ
 من الأوراق الصغيرة" ألا حظ".
فكرر كابلينج: "ابنها أوراق الموز، أخبرتني فيرنا لافيوليت
 ولزوجها. كانت إضافة لاحقة للمنزل بمجرد شرائه. فقد قاند



 ورجالي أنه من الممكن بسهولة. كان فرانك طويلان، وا واشرفة

ليست مرتفعة. وكانت هيلين ستحتاج فحسب إلى دفعه بقوة من الخلف ليسقط كما حدث .
 وصلت لأول مرة إلى موقع الجريمة، اعتقدت أنتني كنت أنظر إنى إلى سجادة كبيرة لونها أحمر داكن يرقد عليها رجل". ثم هز رأسه ليزيح الصورة من ذهنه.
قَال بوارو: "إذن تقول إن هيلين أكتون كانت أيضُا واقفة عند البسطة المرتفعة عندما سقط فرانك"

فقال كابلينج: "أجل، ليس هناك شك في ذلك. كانت هيلين
 وفيرنا لافيوليت. بمجرد أن سقط فرانك على الأرضن، ظهرت اني


 عندما هبطت الدرج. فقد أمسكت ذراعيه وقاريالت:"لقد قتلتَه يا أوليفر. ساعدني يا الْه، مات فراتك وأنا مَن قِتلته".

$$
\underbrace{\infty}_{\text {t.me/t_pdf }} \underbrace{\infty}_{0}
$$

## الفصل 9

تـلـريب العقل

قبل أن نغادر منزل مـاركوس كابلينج، طلب منه بوارو قلم رصاص
 طريقنا للعودة إلى لندن، عرض بوارو علئ كليهمـا. فقلت باقتضاب: "ماذا يفترض بي أن أفعل بهذه الأشياءء"، ثم شعرت بأنني كنت وقحَا وحاولت تحسين الموقَف بإلقاء نكتة
 سيتعين عليك العثور على شريك مختلف".

 نعود إلى كينجفيشر هيل. نحن الآن في وضـع جيد بالنسبة
 بعد الآن". ثم أضاف: "تحتاج لعبة بيبرز إلى الكثير من الدعمر الدير والمراجعة إذا أرادوا نها النجاح كمشروع تـجـاري، ولا أعتقد أن هـذا سيحدث، ففـرور مـخترعيها سيمنع ذلك. حتى عندما
 لا يستطيعون إدراك أن هيكل اللعبة بأكمله يحتاج إلى تغيير ".
 المال الكثير من اللعبة إذا اشتركت معهها، وهو ما كان سيتحقفق، حتى إذا اضطرا إلى تقسيم الأرباح على ثلا ثة أشخاص ".

 يكون هـذا جـزءًا مـن المشكلة. لـو كان كي أن أشاركهـما رؤيتي
 تصميم لعبة الطاولة لا يهمني بشكل خاص. الآن، خذ القلم
"والورقة"."
"لقد قلت هن قيل إنك لا تفهـم سبـب اهتمـامي بقتل فرانك ديفونبورت. لو كان الأهـر يعود إليك، لُمَا اهتممت، أليس كذلكـ

أنت لا تبالي بشيء"
"ليست צ مبالاة بل إحباط. ע أصدق أننا يمكن أن نفهم كل هذا. أعلم أنك لن تستسلم، لكن اذا كنت تريد رأيي، فأعتقد أننا سنفشل".
"ككن هيركيول بوارو لا يفشل. أنت تعرف ذلك يـا كا كاتشبول. بمجرد أن أعتزم حل لغز، فإنتي أحله بلا شك "
قلت: "أنت تفترض أن المستقبل يمكن التنبؤ به دائما من
 انتي حققتها في 'لماضي تحققت فحسب لأنتي طبقت على هذه

المشكلات أعلى مستويات المعرفة والخبرة والاستدلال، وكنڭك أفـوى درجـات العزم والإصـرار. هـدا هو السبـب في أن تاريـخي نجاحات فحسب، لكني أعلم أنه إذا واصلت تقديمر جميع هذه العناصر - ولا حظ يا كاتشبول أن جهيـع العناصر سـأوفرها أنا، وليس حسب ظروف الدالة المعنية - فمن المؤكد أنتي سـأحقى المزيـد هـن النـجاحات في المستقبل. "، وابتسم. قلت: "أتمنى أن تكون على حق'"
ابتسم بوارو في وجهي وقَال: "لن تستوعب هذا يا كاتشبول،
ولكنني سعيد وراضٍ بـداخلي أنتي أجبت عن كل سـؤال أخـير،
وحللت لغز هوت فرانك ديفو نبورت بشكل حاسم" .
"هـاذاء"، هذا أدهشني، حتى مـع هعـرثتي لبوارو، فأضفت: "هل تقول لي إنك تعرف بالفعل...؟"
"كال، كال. لقد أسأت فهمي. لم أحصل على جميع الإجابات بعد، فأنا لديًّ هثلـ الأسئلة بشكل رئيسي. ولكن عندهـا أخبرنا مـاركوس كابلينـج بأمر ديزي ديفونبورت وخاتمي الخخطوبـة - أولا خاتم الزهـرد والألمـاس من أوليفر برود، تـم خاتم اليـاقوتـوتة الذي كان في يوم هن الأيـام خاتم هيلين أكتون - تملَّكتي شعور بالثقة الشـديـة. في تللك اللحظة كنت أعلم أن كل شيء سيكون على هـا -يرام

فقَت: "هذه هصادفة. القصة المربكة لهذين الـخاتمين هي التي دفعتني في الاتجاه المعاكس، فقد أفنعوتي بـأن الارتباك الدائم هو كل هـا سنـحصل عليه هـن عائلة ديفو نبورت" . هسلـ بوارو شاربـه بإصبعي السبابة والوسطى وقال: "هناك لحظة في كل حالة - هذه هي الحال دائـمَا، فمنـن بــايـة هسيرتي

المهنية في الشرطة البـلجيكية كنت أرى فجأه، قبل حل اللفز، هـا يكفي هن الصورة لأعرف على وجه اليقين أنه سيُحلـ. وفي تلك اللحظة - وهو شعور عظيما يا كاتشبول. . . فـي تلك اللحظة، تنتابني "لهشاعر نفشها التي كانت تنتابني إذا علمت الجواب بالفعل
قلت بـلا تردد: "أدرك ذلك".
"فبيجرد أن أشعر بالانتصار الـني يصـاحب حل اللفز، أضطر إلى تبريرد. هـل تـرىى أنا ملتزم بواجبي تـجاه نفسي لخلق الحل الذي يثبت أن العاطفة صحيـحة. آهل أن تَختبر هذا بنفسك يو هُا يا صـديقي. هـا هو السبيل الوحيـد حقَا للنـجاح" "قد أصـل إلى الـحاثـة اذتي تصفها إذا شـرحت لـي أهـر الخاتمين. لماذا يـجب أن يكون وابـل من التفاصيل الجـديـة والمـربكة حـول هـجـوهرات النسـاء هصــرزا لمثنل هـذد البهجـة ثلـيكء لماذا قلت إن هذا "رائع"ء"، جفل صـديقي هن لهـجتي الفرنسية الـمروعة، ولمم أكن ألؤ عليه هي ذلك.
فقال: "يمكنني أن أطـرح عليك السؤال بطريقة معاكسة.
 والمدهشة إلى الصورة غيـر المكتملة التي نحاول إكمالنهاء أقول لك أنا، المغزى هو في المو قَف الذي يتبنـاه المـرء يا صـيقيَ. بالنسبـة لك، أضافت قصهة خاتمي الخطبـة المزيـد هن التعقيـ. ككن هناك عقبـة أخرى أمام وصولنا إلى الحقيقة، تـدفعنا بعيـًا عنها"

فقَت بتهاطف: "بالضبط"".
"ولكن يا عزيزي، هناك حقيقة يِكن العثور عليها. إتها
 المرء كل الحقائق ذات الصلة. إذن، كلما حصلنا على تون


 للاحتفال لأن هذه القصة بارزة للغاية. تصبح نقطة تركيز في الصورة التي ما زالت تتشكل؛ لأنها على وجه التحديد مـري
 التفاصيل الأخرى ترتيب نفسها حولها ".

غير أنني تمتمت بشيء حول عدم حدوث ذلك بـر بعد، وبالطبع كان لدى بوارو إجابة جاهزة: "إذا كنت مستاءُ من عدم حدو أنـي قبل أن يحدثى، فإنك تدفعه بعيدا ا أنا أفضل أن أن أثق بأنه سيحدث أنـ عندما يححين الوقت المناسب. عندها نتحدث إكى هيلين أكتون غدًا، سنجمـع المزيد من التفاصيل لصورتنا". "غداء؟ لا بد أن أذهب إلى سكوتلاند يارد غدا"
فقال بوارو بحزم: "إذن سأترك لك أمر تعديل تلك الخطة، ترتيبه". بعتذي أولْا إلى سـجن هولواي في الصباح. كل شيء تم
"لم تشرح لي بعد لماذا أمسلك بهذا القلم وتلك الورقة". فقال بـوارو: "إنك تحتاج إليهمـا لتصنع قائمتكّ، هـنا مـا يحسْن مزاجك في كثير من الأحيان".
قلت له: "أنا لست في مزاج سيئ، أية قائمـهء"
"قائمة بكل الأشياء التي لا تفهمها".
"لا أريـد أن أصنع قائمة. أنا لا أفهم أي شيء بشأن هذه التفاصيل الأخيرة. فالقائمة ستكون بلا نهاية".

 هذه الحالة لن أعتنر - رغم أنني أشك في أنها ستكون كذلك.
 مناسبة".
"هل هذا صحيح؟ حسنّا، في هذا الموقف، لن تكون طريقتي هي إعداد قائمة على الإ طلاق". فتمتم بوارو: "إنها الحالة المزاجية السيئة"

بعد ذلك، لـم نتحدث على الإطـلاق عن بقية رحلة العودة إلى لندن. وحدي في غرفتي، بعد ظهر هذا اليوم، كسرت القـلم الرصاص الذي أعطاني إياه ومزقت الورقية، وأكلت كمية لذيذة
 جلست أمام النار مـع كوب كبير هـن العصير وحالـي


استسلمت.
وفـي وقت لاحـق، وبينما تسيطر عليً حـالـة مـن الإعـجـاب بصديقي البلجيكي والحيرة من السيطرة التي يفرضها علئي،
 الرصاص للقيام بما طلبه مني، فكتبت كلمة "قائمة" في أعلى الصفحة، وما إن فعلت ذلك حتى قفز إلى ذهني وجه الغريب وأدركت أنها يجب أن تكون العنصر رقم واحد.

1. مـا تفسير حادثة جوان بليث؟ هل حاول أحد فتلها 5 إذا كـان الأمـر كذنـك، مـن هـو ولـــــاذا 5 هـل الـرجـل
 في الحافلة ينوي التحذير لإنقاذ حياتها، أم أنه كان ينوي تهديدها وتخويفهاء 5 من كان هذا 5 'لماذا ركبت الحافلة من الأصل، مـع العلم أن حياتها في خطر
 بركوب الحافلة في وقت مبكر بما يكفي لضمان أن تكون لديها الـقـدرة على اختـيـار المقعدء وعندما ركبت في النهاية ورأت أن المقعد الوحيد المتبير هو المقعد الذي تم تـحذيرها بشأنه، فلماذا لم تهرب

بعد ذلكى
وضعت قلمي الرصاص وتنهدت بعمق وفكرت في الاستسلا م. لم يكن هذا سؤالُا واحـدأ، بل كانت أسئلة كثيرة. سيسخر بوارو مني بسبب ضعف قدراتي في صنع القوائمر.

وبدأت أكتب مرة أخرى.
 ديفونبورت5
3. لــــاذا خـافت بـشـدة عنـدمـا ذكـرت عبـارة "ملتقى منتصف الليل"، ولـمـاذا لـم تعد خائفة بمـجرد أن أخبرتها بأن هاتين الكلمتين كانتا عنوان كتاب كانت

ديزي ديفونبورت تقرؤهين
4. لماذا سأل بـوارو ديزي عن الكتاب؟ لماذا اعتقد أن ذلك مهـر؟
5. من قتل فرانك ديفونبورت؟ هل ديزي ديفونبورت أم هيلين أكتون أم شـخص آخـر؟
6. إن لم تكن هيلين أو ديزي هي هَن قتل فرانك؛، لماذا ادعتا أنههـا فعلتا ذلك؟
7. كيف ولعت هيلين في حب ريتشارد ديفونبورت في بضع ساعات، وأحبته حبًا شديـدا لدرجة أنهـا قَررت قَل فرانك (إن كانت فعلت ذـك) على الإطالوق؟ (ربـما لا - لكنها ربما تكون قد قابلت ريتشارد قبل ذلك اليوم بوقت طويل، دون علم أحـ). 8. لمـاذا اعتقدت هيلين أنها لو تستطيـع تـخليص نفسـها هن فرانك والـزواج هن ريتشارد إلا إذا هـات فرانك؟
 تـريــ وفـاة فـرانتك لسبب آخـر (على افتـراض أنهـا قتلته (§
9. لماذا قامت ديزي بتبديل خاتمهـا الزعمرد والألهاس بخاتمر هيلين ا'ياقوتَي، ولم يعترض أوليفر برود على ذلك؟ (قال ريتشارد ديفونبورت إن أوليفر يتحمل أي سلوك هن ديزِي)
10. لماذا أراد ريتشارد الزواج هن هيلين وقد قتلت أخاه؟ (إجـابـة واضـحـهة: لأنـه لا يعتقد أنهـا مــنـبـة، ولـم تقتله).
11. لماذا سمـع سيـدني ديفونبورت لريتشارد بأن يـخطب اهـرأة قتلت ابنه الآخـر؟ (هل يعتقد أيضْا أن هيلين


فرانك، أو كليهماء ربما افترض أن هيلين ستشنق
 رجل معتاد ممارسة سيطرة قوية على عائلته في نواحٍ أخرى).
12. لماذا أراد سيدني ديفونبورت من ريتشارد أن يشتت انتباه ليليان قبل أن يخبر فيرنا لافيوليت بشأن
 تغادر، مـاذا كان دورهـا في منزل ديفونبورت؟ أكانت طاهية أم خادمةء
13. لماذا طلب منا جودفري لافيوليت ألا نتحدث إلى الى آل ديفونبورت بشأن المنزل الـنـي تغير اسمـه من كينجفيشر هيل إلى ليتل كي؟
14 ـ لـمـاذا اعتـنـرت فيـرنـا لافيوـيـيت إلـى أوليــر بـرود وليليان ديفونبورتبعد ذكر كلمة "قبر "على العشاء أـراء (ربما لأن ليليان على وشكا الموت، ووفاة والد أوليفر
مؤخرًا).
15. لماذاً يدعي آل ديفونبورت بأن كل شيء على مـا يرام ويحاولون إدارة حياتهم الآجتماعية كما لو لم يحدث شيء عندما قتل ابنهمه، وخطيبته السابقة على وشا وشك أن تشنق لاتهامها بقتله (أو كانت على وشلك ذلك، حتى اعترفت ديزي ديفونبورت أيضًا)؟
16. مـاذا كان جودفري لافيو يتيت يقصد عندمـا أشار إلى أن "حياته الرائعة" في كينجفيشر هيل يتم تـدميرهاء

ما الذني جعله هو وفيرنا يقرران بيع منزلهما إلى آل
ديفونبورت؟
17. ما تفسير سلوك فيرنا لافيوليت الغريب ؟ هل هو
غريب أم أنني أتخيل ذلك؟

لـم أسـتطـع التفكير في أيــة أسـئــة أخـرى لإضـافتهـا إلى القائمة، لذلك قمت بطيّها ووضعها في جيبي. وبهـجرد أن فعلت ذلك، طرق الباب وظهرت صاحبة المنزل، بلانش أنسوورث، في غرفة الجلوس.
وقالت وهي تفرك ذراعيها: "يِ إلهيّ، الجو بارد هنا"، كنت

 في إعداد قائمتي ولم ألا حظ ذلك. "معنرة على إزعاجك يا إدوارد. لقد اتصل بك أكـ أحد الأشخاص من سكوتلاند يارد وقال إنه كان يعمل معك - الرقيب جيدلي؟ . . "أيمكن أن يكون جيدلي؟"
"أجل، أعتقد أنه هو. هذا صحيح. الرقيب جيدلي". "سآتي حالا"، ونهضت.
"أوه، لقد أغلق الخط. كان و وريد مني أن أبلغك برسالة، لكن..."، ولاح على وجهها الشعور بالإحراج، ثـم أضافتي: "لماذا أنـي لم تخبرني بأنك تـولى قضية قتلو إنك تعرف أنني أحب سماع قصصك
"هدا ما كان الرقيب جيدلي يريد التحدت عن - قَضيتك الجديدة، قضية ديفونشاير"
"ديفونبورت".
"أجل، هذا صحيح. فقد جاءت سيدة إلى سكوتلاند يارد لتقابلك بشأن ذلك: الآنسة وينيفرد لورد". آها إنها ويني، خادمة آل ديفونبورت التي لن تعود أبدًا
 أقرب وقت ممكن. تقول إنها تعرف مَن قتل فرانك ديفونشاير وتعرف السبب أيضًا، وهو سبب مختلف عن الأسباب التي فكرت فيها جميعاً. وقَد تركت رقَمر هاتف. لقد كتبته وتركته بـجانب الههاتف.

بـدأ ذهني يعمل: "لكن....ألم تعطِ المعلوهات إلى الرقيب جيدلي؟ لماذا تركها تغادرء".
"لقد قال إنها تريد التحدث إليك ولا أحد غيرك، ونـا وأنا لا ألومهاا كنت سأود أيضًا التحدث إلى الرجل المسئول إذا كانت

 ثم حدقت في وجهي بوضوح وأضافت: "ينبغي أن أتحدث إليك
يا إدوارد، ولا أحد غيرك".

لقد كان لديّي شعور رهيب بالتوجس نيابة عن ون ويني المسكينة، التي لم ألتق بها من قبل. هل هناك أحد يعلم أن لد لديها - لو صح أنه كذلك - معلومات حول مقتل فرانك ديفونبورت، باستثناء الرقيب جيدلي وبلا نش أنسوورث وأناء هل كانت في خطرء كان علئ أن أجدها وبأسرع وقت ممكن.
!إنها تعرف هَن قَتل فرانك وتعرف السبا ونبا أيضَا، وهو سبب
مختلف عن الأسباب التي فكرنا فيها جميعًا.


التحدث معها في نفسي الطمأنينة بأن مخاوفي في غير مـحلها فـانيا،
 من اليوم، ومننذ ذلك الحين لم تعد، ولم تتلق والدتها منها أـية رسالة.

في صباح'اليومالتالي، اغتسلت سريحا وارتديت ملابسي وتناولت إفطاري على عجل، كل ذلك في غضون عشرين دقيقة، وهي وهو مـا أتـار استياء السيدة أنسوورث. لطالما اشتبهت في أنها تختلق أكثر المخططات خدا عا الإبقائي على مائدة إفطارها لأطول فترة ممكنة، لكنها فشلت في تلك المـرة.
كنت قَد وضعت ترتيبات ليأتي أحـد سائقي الشرطة في السـاعة التاسعة والنصف ويصطحجبني مـن بيتي !الـى سـجن هولواي، وهن ثـم نصطحب بوارو في الطريق. بعد الذهاب إلى هولواي، كنا سننتقل إلى كينجفيشر هيل حيث منزل هين ليتل كي. كيف يمكنني أن ألقى الاحترام هناك كـرا كشخصية ممثلة للسلطة
 كان الأمـر سيكون أسهل إذا لم يشر أحـد إلى لعبة بيبرز، لكن الضرصة كانت ضئيلة لذلك.
 وكان يبدو أكتر أناقهة من أي وقت مضى وني. عند رؤيته، كان علئَ

 السجون خلال عملي في سكوتلاند يـارد ولم أجـد شيئًا ممتعًا

بها، لكن هولواي هو الأسـوأ على الإطـلاق. لم أتمكن قَط من تحمل معاناة النساء هناك بسهولة كبيرة، وبداخل تلك الجدران لا يوجد شيء تقريبًا سوى المعاناة. أنا أكره كل شيء في المئ المكان، بدءًا من مظهره الخارجي، فالجزء الخارجي من المبنى أشبه بكتلة كبيرة وغير واضحة من الأشخاص فاغري الأفواه راه رافعي الأذرع في احتجاج غاضب.
والـداخلـل ليس أفضل مـن الـخارج. فأغرب مـا في التواجـد



 والتنازلاتالرهيبة في المواقف المستحيلة.
 مـختلف؛ لأنتا نعيد الأمل إلى هيلين أكتون. سننقل لهـا أخبارًا
 "ستكون قد تلقت هذه الأنباء بالفعل".
وسرعان مـا ابتهج مرة أخرى وقَال: "هدا حقيقي، ومن ثـم


"ما لم تكن الحقيقة هي أنها قتلت فرانك. إلى جانب...". "ماذا يا كاتشبول؟ تحدث من فضلك أون أود بشدة أن أسمع كل تحفُظ من تحفظاتك". بدا أنه يقصد ما قاله بغير علامة

على السخرية.
"كنت أفكر فحسب أنه ما دامت أن هيلين أكتون اعترفت
 كهنا، سـواء كانت قتلته أم لم تقتله ". "انتحار عن طريق الإعدام؟ هذا مـمكن، أجل. في الوقت المناسب سنعرف ذلك". فـال بـوارو كل هــذا بـهـذه الطريقة السريعة التي يستخدمها عندما يكون متلهفا للانتقال لمونا آخـر، ثم أضـاف: "والآن أخبرني يا عزيزي الويا...كلمات وينيفريد لورد التي نقلتها لك بلانش أنسوورث التي سمعتينها من الرقيبي
 وهو سبب مختلف عما تعتقدونه"'"
فقلت: "'تـخلَّص من؟"".
 وينيفريد لورد. لقد تحدثت إلى الرقيب جيدلي شحخصيًا هنا

 والدة وينيفريد لورد في كينينجتون أيضا" ".
 "أنا أكره استباق الأمور يا كاتشبول، ولكن في بعض الأحيان
 حزن شديد. لم تَأت منها أيـة رسائل منـن غـادرت المنزل الما أمس
 وفي النهايِة، كان أقصى مـا يمكن فعله هو الوعد بإبلاغ الشرطـي
 جيدلي. وقد أخبرني بالضبط ما قالته له وينيفريد لورد - وكان

هذا هو الشيء الوحيد الذي أخبرته به؛ لأنها كانت تبحث عنك لتروي لك القصة بأكملها. ولكن بالنسبة إلى الرقيب جيدلي، فقد قالت تلك الكلمات فحسب: "أعرف مُن تخلًّص من فرانك أنك ديفونبورت وأعرف السبب أيضًا، وليس هو السبب الذي تيا تفكرون فيه جميعًا". وعندما تحدثت معك على الهاتف الليلة الماضيانية، بدا أنك تعتقد أن تلك الكلمات الأخيرة -"'يس هذا هو هو السِ السبـ الذي تفكرون فيه جميعًا" - قد تكون لها أهميـه" ".
"أجل، بحسب علمي، ليس لدى أحد على الإطلوق فكرة عن السبب الـني يمكن أن يدفع أحـد الأشخاص لقتل فرانك ديفونبورت. السبب الوحيد الـذي تـم التفكير فيه هو السبب الدني قدمته هيلين أكتون: أرادت قتل فرانك حتى تتمكن من

 تعتقد أن هيلين أكتون هي الطرف المذنب، لكنها تكذب بشأن دافعها للقتل".
 أنا أعرفك جيدًا حتى إنني أدرك استنتاجاتك غير غير الصـر الصحيحة



 فحسب، أن ألفريد بيكسبي رئيس شركة الحافلات، هو الذي ارتكب الجريمة. أعلم أن هذا مستحيل، لكن تماش معيا معي. فدخل السيد بيكسبي المنزل سرٌّ، واختبأ في مكانٍ ما عند البسطة

ودفع فرانك ديفونبورت. تخيل أن ويني لورد تعرف ذلك، وتعلم
 ذات مرة شركة كينجفيشر كوتش"

فقلت، والفضول يقتلني كي أمـرف مـا الـني توصل إليه:
"والآن فكر مـرة أخـرى في كلمات ويني لورد:"أعلم مُن تخلُّص من فرانك ديفونبورت" - إنها تعني أنها تعرف أنـا أنه ألفريد
 كوتش. "وهو ليس السبب الذي تعتقدونه" . قد يعني هذا بسهو الـة "جميعكم"، نحن جميعًا نعتقد أن دافع القتل هو الرغبة في الزواج من ريتشارد ديفونبورت - وهو السبب الخطأِ ال الأنتا نعتقد
 "أفهم، لكني غير مقتنع يـا بـوارو. مـن الناحية الفلسفية افتراضك منطقي، ولكن إذا كان قاتل فرانك هو هيلين أكتون، فلا
 جميعاً'. كانت ستقول ببساطة: 'أعرف من قتل فرانك وهو وهو ليس من تعتقدون أنه هو "، أو "أعرف من قتل فرانك ولماذا فعل ذلك"'.

 مذنبة بالفعل، وويني لورد تعرف ذلك، فلماذا ستقول للرقيب

 للجريمةء" أنا أقول لك إن عبارة"أعرف من فعل ذلك" لا ترج براءة هيلين أكتون - أو على الأقل، اعتقاد ويني لورد بأنـئها برئها بريئة

- أمـا عبارة"ليس هو السبب الذي تعتقدونه جميعا" فهي ترجح أن الآنسة هيلين بريئة".

كلما فكرت في الأمر وجدت من الصعب استخراج أي معني من الكلمات على الإطلاق. ظللت أقلبها في ذهني الفتر ألترة طويلة حتى إنها فقدت أي صدى أو جدوى كانت لها من قَبل.
فقـال بـوارو: "أخبرني، هـل أعـددت القائمة التي طلبتها منك؟".

ودون أن أنطق كلمة، أخرجتها من جيبي وأعطيته إياهـا.
التزمنا الصمت بينما كان يقرؤها، وأعـددت نفسي للنقد،
 ليس سيئًا على الإطلاق. لقد أدرجت العديد من الأسئلة المثيرة للادهتمام، لكنك فشلت فحسب في إدراج ثلائة أو أربعة من أهم الأسئلة. هـذا أفضل بكثير ممـا توقعت. لو كنت أكثر تنظيمًا
 القائمة العديد من الأسئلة المتعلقة بجوان بليث، وكلها مجمعة معَا..."

زال السرور الدي كنت قد شعرت به في البداية، وقلت: "مـا الأسئلة المهمة التي فشلت في إدراجهاء ا"
"حسنًا، في البدايـة، هناك سؤال مهـمر يتعلق بويني لورد ومـا

الرقيب جيدكي بالأمس؟".
"أجل، لذا فالا بد من إضافة الآتي: مـا الذي تمرفي ألـئه ويني لورد؟ من تعتقد أنه القاتلو؟ وما الدافع الذي تعتقد أنه النه كان وراء
الجريمة؟" .

قال بـوارو بحزن: "كلا يِا عزيزي. أنت على حق، ها بـد من
 كنت تعرف ما السؤال الأكثر أهمية...".
 هناك طريقة أعرف من خلالها مـا قد يكون هذا السئه السؤال الصعب حتى نتمكن من أن نتاقشه الآن".
فضحك بوارو ضحكة خافتة وقال: "آه، أنت تسخر مني، أرى أنـي أيضًا أنك أسقطت أسئلة أساسية تتعلق بكينجفيشر فيو وكتاب ملتقى منتصف الليل..."
فقلت: "يظهر الكتاب بشكل بارز في القائمة".

فقال بوارو: "'كنها لا تضم أكثر سؤالين هـهمين يتعلقان بـانهـ، إلى جانب إجاباتهما الواضحتين والرائعتين. القائمة ينقصها أيضًا عنصر كنت متأكدًا من أنك ستَذكر إدراجهـ : سلوك ديزِي
ديفونبورت ومزاجها ".
"ماذا عن سلوكهاء متىء في الحافلة أم عندما قابلناها في
كينجفيشر هيل؟".

فقال بـوارو: "طوال الوقت، شـخصية وسيكولوجية أكـية ديزي ديفونبورت - هذا هو أكثر العناصر إثارة لڭالو هتمام بالنسبة كي
في هذا الأمر كله".

 أن ألتقي بها مـرة أخـرى. أهـا بالنسبة للسؤال الأساسي حول كينجفيشر فيو. . . هل تقصد كينجفيشر ريست، الاسمم الأصلي

لليتل كي؟ إذا كان الأْمـر كذلك، فهو مـدرج بالقائمة. رقم 13، على ها أعتقد". "أعرف ها هو هوجود في قائمتك. لدئي الورقة أمامي وأنا

 المنزل الـذي ذهـب إليـه جـودفري وفيرنا لافيونيت وريتشارد




 كما لو أنه يحاول استخراج الإجابة الصحيحة مني. للحظة اعتقدت أنني أملكها، فقلت: "في هنه الحار الحاريالة، لماذا الحا تم اختيار هذا المنزل دون غيرهء ومن الـذي اختارهو مـن قَرر إرسال آل لافيوليت وريتشارد وديـزي إلى كينجفيشر فيو فيو على

سيدني ديفونبورتs" .

صفق بوارو بيديه في سعادة وقَال: "بالضبط يا كاتشبول. لقد أصبت كبد الحقيقة".
شعرتبالسرور لفترة وجيزة ، حتى أضاف: "إن تدريب عقلك يسير على نحو مُرضٍ جدًا" .

## الفصل 10

## هيلين أكتون

كان سجن هو لواي كئيبًا كالعادة. كانت ميزة زيارته مـع بوارو هي أننا تلقينا معاملة رائعة، وتم اصطحا
 جيدة للغاية، إلى جانب طبق من قطّ قطع البسكويت ذات المداقاقات

 بها انبهاجُا ناتجا عن إبهام أو إصبع كبير. فنكرت بـا بحنين في في
 الحماقة التي كنت عليها أمس حين تخيلت أن المرء قد يتناول الكثير منها.

أحضر إلينا هيلين أكتون انتان من حراس السجن، ولا ولا الحظت
 إلينا - ابتسامة كانت طفيفة وخجولة ولة ومرحِّبة وحذرة - عندما دخلت الغرفة وجلست على الكرسي الذي وضعناه لها. وقبل أن

يتركانا وحدنا معها، قَال أحد الحارسين: "افتحا الباب عندما
 الآنسة أكتون في أي ضرد". وبينما كان يِقول ذلك، ابتسـم لها
 وقد بادلته الابتسام من جانبها. كنت مندهشًا؛ تُعامَل السجينات عمومَا بشَكل سيئ، وغانباً بوحشية شديدة مـن قبَل موظفي السجون الـذكور. لقد كان أحد الأشياء الكثيرة التي أكره مشاهدتها داخل مؤسسات مثل
 هـنـ" هيلين أكتون، فقلت: "يبدو أنكت على علوقة جيدة بالحـراس فأجابت: "أجل، إنهمْ يعاملونتي بشكل جيد" . كان شعرها بنيًا داكنًا وقصيرًا، وكان وجهها لطيفًا يبدو عليه الذكاء، وجبهِّهانها كبيرة، وعيناها بنيتين يظهر بهها اليقظة والانتبـاه وكاه وانتا ملابسها عادية مثل ملابس السجينات في جميع أنحاء إنجلترا.
 بتأجيل إعدامكs"
فقالت: "أجل".
"وهل تعرفين السبب؟".

 كل هـا بوسعك حتى تحمي ديزي".
فسألتها: " "إن كانت بريئة، فلماذا اعترفت؟".
"צ أعرف. لماذا تفعل ذلكى צ عـمكنتي معرفة السببب" . كانت تتحدث كما لو أنتا نحن الثلاثة كُفنا بالاشتراك في حل
 إنقاذ حياتي - أنا وديزي... نـحن غريبان عن بعضنا. صـحيح أنها أختت فرانك لكني لم أمرفها. ليس لديها سبب لأن تنقن حياة الهرأة قَتلت الأخ الذني تحبـه حبئا شـديدُا، لذا لمـاذا تصر على هذه الكذبةء"، ثم التفتت لبـوارو واستطردت: "من المهـم جـدًا أن
أعرف. هل ستعرف هذا من أجلي يـا سيد بوارو؟" .
"أوه، أنوي اكتشاف الحقيقة يـا آنسة. كُوني هتأكدة من

بـت هيلين أكتون غيـر راضيـة تماهُا عن إجابته، فقالت: "هل
"مي أن أتحدث بصراحةء؟" ".
"لم يعد لـديُ الكثير لأهتم بـه في هـذا العالهم؛ لو شيء تقريبًا. سيتهم إعداهي - ليس عندها توقَت ذلك، ولكن ولاحقًا. وهذا ما ينبغي أن يكون. لقد قَتلت فرانك ويـجب أن أدفـع ثـمن ما فعلته. لكن . . . بعد أن استسلمـت إلى هصيري المـحتوم في الـمـوت لفترة طويلة، بـل وكنت راضيـة حيـال ذنـك، أشعر الآن بالقلق الشـديـ من هذه الأخبار عن ديزي. لو أستطيع أن أتحهـل
 منطقيًا بالنسبة لك، ولكن هذا هـا أشعر بـه. أحب فرانك أكثر من أي فرد آخر من أفراد العائلة. كانت تهمـه. وهن أجله، أريد أن أعرف لهماذا تقول إنها قتلته ".

قال بوارو: "أتفهـ، كما قَتل، ينبغي أن أكتشف الإجابات عن أسئلتك بشأن الآنسة ديزي. وعندما أحصل عليها، سأبلغك بها
"وأضع أمامكا كل شكيء".
"في المقابل، أتمنى أن تخبريني أنا وصديقي المفتش
كاتشبول بالحقيقة اككاملة بشأن موت فرانك ديفونبورت".
تفيرت تعبيرات هيلين أكتون من الامتنان إلى الذعر.


 بفرانك ديضونبورت، وهـنا يوحي أيضًا بـأنك حتى وفاته كـت كـت مـخطوبة له. هل لي أن أخبرك بهـ بها أعتقده؟ أعتقد أنك أحبيت فرانك كثيرًا، وأعتقد أنك هـا زلت تحبينه".

حدقت هيلين فيً باهتمام، وبعد حوالي دقيقة من الصمت،
 جزيلا . . . لم يسأنتي أحد عن ذلك من قَبل. لقد سألوني جميعا مرارًا عما إذا كنت قتلته ولماذا قتلته، لكنهم لهم يسألوني عما إذا
كنت أحبه أم لا".

فقلت: "ولكن رغمّ هذا الحب، تَّعين أنك قَلته".
"أجل".
"هل تندمين على هـذاء إذا كان من الممكن إعـادة الزمن
 ستتصرفين بطريقة مـختلفة؟ .

فقالت: "أنت أول شخص تطرح عليَّ هذا السؤال أيضُا، أجل، أندم على ذلك بشدة. لم يكن ينبغي أن أفعل ذلك. لو لم أفعله، ككنت...
فقلت: "مـاذا؟".

سالت الدموع على وجهها، وهزت رأسها بشدة وقالت: "كل مـا يِمن أن أقوله لك هو أنني عزمت على قتل فرانك وقتلته" . سألها بوارو : "لماذاء أخبرينا لماذا قتلت الرجل أنـي الذي كنت تحبينه؟".
لهم تُجب. لم يحاول أي منا إقناعها بفعل ذلك. كانت تتسم بالإصرار والصمود.
"إذن فأنت سعيدة بموتك"، قلتُ ذلك لأغيـر الموضوع
وأعود لما أعرف أنها مستعدة للتحدث عنه.
"أجل".
"أنتِ تَندمين على جـريمتكِ وتتمنين التكفير عن هـذا بموتك

أومأت برأسها وقالت: "آمل وأدعو أن ألتقي بضرانك. أوه ، لا

 الأحل قيل لي، إن الله غفور، وقد دعوت لعدة ساعات ألـو وتوسلت مـن أجل غنرانه، إنه كل ما أفعله هنا، وأتمنى أن يستجيب لدعائي". وقَف بـوارو وسـار ببطء حـول الطاولـة التتي تفصلنا عنها وقال: "تبدين صادقَة يا آنسة، لكن كلماتك لا هعنى لها بالنسبة

كي. هل كي أن أسألك بم تشعرين حيال ريتشارد ديفونبورت؟ ألِيس هو خطيبـك هحاليًّأ "
فابتسمت ابتسامة صغيرة وقانـت: "آه، ريتشـارد...كنـت أتساءل متى يجب أن نتحدث عنه. أجل، أنا مخطوبة لريتشارد، رغم أنها لن تكلل بالزواج بسبب مـا سيحدث كي". سألها بوارو: "هل تحبين السيد ريتشارد؟". "كال، لا أحبه"، كان وقع كلماتها ثقيلًا

انتظرنا.
"سألتني عن الحقيقة، أليس كدلك؟ الحقيقة أنني لم أحـب ريتشارد قَط. أردت أن أعترف بقتل فرانك وكنتت بحاجة لتقديم سبب و. . . وصدقتني الشرطة. الناس أغبياء للغاية. لم أكن أعرف ريتشارد حتى ذلك اليوم ، وهو اليوم الذي مـي الت فيه
 ونصف إلى ساعتين، وذلك مـع وجود فرانك وعدي هن الأشخاص



 الإطـلاق، ولم يكن هناك تشابه في الشخصية أيضًا ريتشارد خجول وبلا شخصية" . أغلقت عينيها وأضافت: " "معذرة، مـا كان يجب أن أقول ذلك. لا أقصد أن أكون غير لطيفة، أريد فحسب أن

 أن تحب ريتشارد".
فقلت: "لكنك مخطوبة له".
"'قد تقدم لي، لا أعرف ما كان يفكر فيه، لكن...كان الأمر مناسبًا، فوافقتُ مـروكة هـا كان ينتظرني وأنني لن أضطر إلى
 إن هنا يسهم في إضفاء مزيد من المصداقية على قصتي . فقال بـوارو: "إذا كنت У تحبين ريتشارد ديفونبورت ولم تحبيه، فلا بد أنك قتلت فرانك لسبب مختلف". "أجل، معذرة، لا أستطيع أن أقول لك دا فعي الحقيقي".
"لا أستطيع أن أقول لك هذا أيضًا".
"لا تستطيعين أم لا تريدين؟".

ترددت ثم قالت: "لن يكون من الصحيح فعل ذلك".
قلت: "ربما لم تقتلي فرانك، وشخص آخـر هو من فعلها. ربما فعلتها ديزي، وكنت تحمينها طوال هذا الوقتت. فكما قلتّ، كان فرانك يحبها أكثر من أي فرد من أفراد عائلة ديفونبورت.

 عجب من أنك تشعرين بالارتباك لأن ديزي قَررت فجأة أن تبدد جهودك من خلال اعترافها".
فقال بوارو: "أخبرينا من فضلك عن اليوم اليون الذي مـات فيه فرانك ديفونبورت، مـاذا حدث بالضبط؟" .
 من بدايته إلى نهايته. كنت أعلم أنني قد أجده صعبًا، ولكن لم

يكن هنـاك مـا يـمكن أن يـجعلني مستعدة لـمـدى فظاعته متن اللحظة التي وصلت فيها إثى ليتل كي "
فسألتها: "لمـاذا توقعت أنه سيكون صعبـاء" و
"كانت علوقات فـرانك هنقطعة بوالديه لبعض الوقت. أفترض أنك سمعتت قصة سـرقته للذُموالْ لمساعدة أوليفر بـرود ووالده المريض5"
فقلت لها : "أود أن أسهـع القصة هـن وجهة نظرك" . "وجهة نظري، هي أنتي لم أكن سأسهح لنفسي أبكَا بأن أعود لعائلة تبرأت مني بسببـ فـل مفهوم إثى حد ما واعتذرت عليـه
 وا عترف بسـرقته بينمـا كان الاعتراف غيـر ضـروري تمـاهنا. لم يكن سيدني وليليان سيلاحظان أبـــا أن هناك مشكلة، لكن فرانك كان مـحترها. كان يقدر الصدق والنزاههة قَبل كل شيء. كان من الن المههم ثه أن يقول الحقيقة، وهن أجل هذا طرداه - ولهم يتفهم
 الألم وأضافت:" "كان دائمنا يسامح' لناس... "، وبدأت تبكي ودڤنت وجهها بين يديها. بدا حينها أنه ليس هناك ما يفعل إلا الانتظار. عنـدهـا تـحسنت حـالـة هيلين أخـيـرُا قـالـت: "كان فـرانـك سيـختلف مـعي فـي ذلـك، لكنـنتي أعتقـد أن سـيـدنـي وليـليـيان ديفونبورت شـريـران، يا سيـد بوارو. كانا يـخيفان ديزي وريتشـارد ويجعلانهما يـخضعان لـهـمـا. لـم يـرغـب أي هنهمـا في قَطع علو قاتهها بفراتك لكنهـما أطاعا والديهما دون سؤال. لا يرغب

أحـد في هعارضة وحشيـن كاسرين، وهـذا بالضبط هـا يمثله سيـدني وليليـيان ديفو نبورت: وحشين "
فتال بـوارو: "وهذا هـو السبب الـذي توقعت مـن أجـله أن تجدي أول زيـارة لك لكينجفيشر هيل صعبةء تَنى ثرانك أن يتصالح مـع هذين الوحشين بينما تهنيتَأنت ألا يتهمالتقاربى" "أجل. سوف تظن أنتي بلا هشاعر بسبب رغبتي في حربـان فـرانلك هـن عائلته التـي كـان يحبها، لكنتني لـم أر كيف يـمكنه التناضي عن الطريقة التتي عامـلاه بهـا. في رأــيـي، لا ينبغي التفاضي عن مثل هذه الأشياء. حتى سلوك ريتشارد وديـزي...
 أن الجبن هـن هـنا النـوع لا يُغتفر. الطـاعة العمياء في وجه
 يمكن للمرء أن يكون شـجاعًا للفايـه في بعض الننواحي، وجبانا بشدة في جوانب أخرى، أليس كذلكو على أيـهُ حال، كانت عائلة فرانك؛ لذا اهتثلت لرغباته قَدر استطاعتي، رغم أنني كنت أرى
 نذهب إلى كينجفيشر هيل في ذلك اليوم، لظل فرانك على فَيـ الحياة. أتمنى لو أنه هـزق رسانتهمـا البائسـة|".
فقلت: "رسالةs".
"أجل، الشخصس الذي يطلب منه العودة. كان كل شيء يِتعلق بـنك سيئًا. لـم يقدم سيدني وليليان أي اعتـدار ولــم يـتحها المسئوليـة عن هعاملتهما القاسيـة لـفـرانك. لـم يــو لا إنهما أحباه ولا إنهما افتقداه، ثقطط إنه خان الأسـرة وإنه مـحظوظ لأنه حصل على هذه الفرصة الثانية. كما أوضـحت الرسالة أيضُا أن أن

كل بـا حدث في المـاضي لن يُذكر مـرة أخـرى. كان شـرط إعادة
 بأكهله كان مزعجا بـما فيه الكفاية. لهم يـذرا كلمات " "نحن نعفو

 ها لا يُغتفر. فقلت له:"كيف يـجرؤان على كتابة هذه العبارات ويتو قعان أن ترجـع إليهماء"'" فسأل بوارو: "وعاذا قال
"قال لي إنـني لـم أفهـم - أكـد لـي أنهمـا أحـبـاه وساعـحاه، وإنهما بيساطة فـخوران كلغاية بالצعتراف بأنهما ارتكبا خطأ يندهان عليه الآن. كان فرانك يرى دائبـا ا'لأفضل في الدهميع. وللُسف فإن هذه موهبة צ أملكها. أخبـرته بأنه يـجب أن يـذهب وحده إلى كينـجفيشر هيل، لكنه كان عازهـا على تقديمي لعائلته. فقال: "أريد أن يـحب كل الناس الذين أحبهم، بعضهم ". والأهم هـن ذلك كله، أنـه أراد منـي أن أفـابـل ديـزي. لـم أستطـع رفض أـل طلبه، وتمنيت حينما أقابل والديـه وجها لوجه، أن أجــ بعضل ألـو الـدفء أو اللخير فيههـا. في الوقت نفسه، كنت أخشى أن يلين قلبي تـجاههما: لـم أكن أرغب في هسـاهـحتهـما بعد الطريـة التي عامـلا بها فرانك. لهنا السبب لم أكن أتطلع إلى زيارتي الأولى ! ! لى ليتل كي

كان هناك طـرْق قوي على النباب، فقفزنا نحن النتلاثة في
 هيركيول بوارو؟"
فقال بوارو: "أجل، أنا هيركيول بوارو"
"هل يمكن أن تتبعني من فضلكى لقد تسلمنا رسالة عاجلة من أجلك"، وخفض صوته وأضاف: "إنها من وزارة الداخلية". فنهض بوارو وحـال: "وزارة الداخلية؟" . وأضاف بينما كان الـان يتابع الـحارس خـارج الــرفـة: "كاتشبول، استمر مـن فضلك
 ديفونبورت. من كان أين، وفي أي وقتَ، وإلى متىء سأى أعودا"، لم

 أن أصبحت وحدي معها، بدأت بسؤال مـختلف: " من كان صـاحـو فكرة خطوبتك أنت وريتشارد ديفونبورت؟".
فخجلت وتالت: "هو، لقد قلت لك إنه تقدم لي".
"متى؟".
"عندما عرف أنني قلت إن دافع قتلي فرانك هو حبي كه. افترض أن الكلام وصل إلى مسامعه، فأتى لرؤيتي ". "هناء".

فأومأت برأسها وقالت: "كان لدينا أكثر الموا هِف غرابة. كنت أتوقع منه أن يسألني إذا كان ذلك صححيخا، لكنه لم يفعل. سألـو أل فحسب عما إذا كانت الشرطة على حق في القول بأنتي قلت ذلكي
 ما أعتقدهو". فأشرت بأنني أريد ذلك. "كان ريتشارد يعرف جيدًا أن حبي المفاجئ دئ ذه كان هراء،

 الحبيب بـالكامل. كان ريتشارد يـحترم فرانك وكان يعتقد أنه الشتضص المـحظوظ الذني واتته كل ا'لأشيـاء الجـيدة. أنا مدركة جيـُا أنتي لست رائعة الـجمال أيهـا الهفتش إذا كان هذا هـا تفكر فيه -
"على الإطلاق".
"...لكن حقيقة أنتي كنت خطيبـة فرانك أعطتني قيمة في عيني ريتشارد على غير الحقيقة. وبهـجرد أن وافقت على أن أصبح خطيبته، أعلن عزمـه على إثبات براءتي، وهو مـا كان آخر شيء أريـد هنه أن يفعله ".
سألتها : "هل أعطاك ريتشارد خاتمَا عندهـا خُطبتما؟" ".
"كا".

> "لكن حصلت على خاتم من فرانك".
"أجل، يـاقوتة. أخبـرتهم بأن يعطوه لريتشارد ليحفظه. من الواضح أنني لا أستطيع ارتـداءه هنا".

الخاتم الذي جلبه لها أوليفر برودء".

أوهـأت هيلينين وقالت: "أتوقـع أن يـبـو هذا غريبـا لك. كانت ديزي أيضُا تحترم فرانك، و'لا شك في أنها ترغب في أن تكون قريبـة منه قَدر الإمـكان الآن بعد رحيله. لو تَتبدل حياتي عن طريق المصـادفة..."، صمتت وبـدا كأنها تفكر في شيء. "اني وفي النهاية أضافت قائلة: "كالى، لا أتحمل العيش دون فرانك، وأعذب

بمـا فعلته بـه. حتى لو استطعت، سأدُع ديزِي تحتتفظ بالخخاته. أنا لو أستحقةه

فقلت: "لا يـمكن أن يكون أوليضر بـرود سعيــا بـتخلي ديزي عن الخاتهم الذي جلبه لها".
فضـحت هيلين ضـحكة جوفاء، وقالت: "أوه، من المؤكد أن ديزي أوضـحت لأوليفر أنه ليس لديه خـيار في الأمـر، ولا حق له في الشكوى. كان فرانك يقول إن ديـزي يمكن أن تكون طاغية قليلا. لقد قَال ذلك بـحنان، ولكن بعد هقابلتها لفترة وجيزة فـسبب، يـمكنتي أن أرى أنه صحيح تماهُا. إنها تشعر بالـخوف من والدها، لكنها تعلمت هـنه كيف تـخيف الآخرين وتـخضعهم لها، فقد أخبرني فرانك بيعض القصصص..."، ارتـجفت هيلين وأضافت: "ومن الطريقة التي تَحدثت بها ديزي معي عن أوليضر
 فترة مـا بـد ظهر ذلك اليوم كانت مثالا على ذلكا كانت غاضبـة منه. لم يكن هناك، على الأقل في ذلك الوقت، وأخبرتني كيف أنها رفضت دخوله المـنزل كهقاب لأنه أغضبها" . "هل كان هذا أحد الأشياء التي جعلت يوعك في ليتل كي
 "أقصد قبل وفاة ثرانك. من الواضتح أن هذا كان أسوأ جزء من

ابتسمت هيلين أكتون وقالت: "تَول أيها المفتتن ذلك كمـا
لو كان بوته أهـرُا مـأساوئًا حدث لي ولِيس شيئًا ألام عليه" ".
"أخبريني عن اليوم غير السـار، من البداية".
"كان كل شيء مروعًا منذ اللحظة التي وصلت فيها أنا وفرانك إلى كينجفيشر هيل، أسـوأ بكثير مما توقعت. ليليان



 أضافت: "بعد ذلك، نظرت إليً - صرخت في وجهي وأنهم سيشنقونني وسترقص على قبري. كانت تلك هي الكلمات الأولى التي قَالتها لي طوال اليوم". "ماذا عن سيدني ديفونبورت؟" "كان يحدق بي طوال اليوم بازدراء واضحّ كأنه يحاول دئن أن

 ماهرة في إخفاء مشاعري" .
"ماذا عن الآخرين؟ هل نظروا إليك وتحدثوا معك؟"



 تطلق خلالها كلمات في وجهي مثي الونل الرصاص تُهين بها أوليفر
 جماذًا وظيفته الوحيدة هي تلقي قائمة الأشياء التي تستاء منهاءا بـدا ريتشارد ممزقا بين رغبته في إرضـاء واء والدته والسير على خطاها بتجاهلي، وبين رغبته في أن يكون مهذبًا ويرضي فـي فرانك

من خلال ترحيبه بي. وفي كل مرة كان يتشجـع فيها ليقول لي
 مـا إذا كان سيوبخانه، ولم يـجرؤ على التحدث إلئي كثيرًا ".
"هل كانت فيرنا لافيوليت لطيفة معك بشكل خاص؟ إئ انطباعي عن الـمـرأة أنها يمكن أن تكون أي شيء إلا أن تكون لطيفة".
"أجل كانت فيرنا تأخذ صفي، وقد كانت واضحـة في ذلكّ لا بد أن سيدني وليليان كانا غاضبين أنيا من أن تتصرف صديقتهيا بهذه الطريقة على عكس ما كانا يِريدان. لـم تمقل فيرنا أي شي ألـئ

 وقاحة سيدني وليليان واضحة بشكل مذهل حتى إنها شعرت بالأسف من أجلي". "متى خطب أوليفر ديزي؟"، كنت أعتقد أنه من الغريب
 استفاد من سرقة فرانك لأمواله.
قائت هيلين: "ليست منن فترة طويلة، سبعة أسابيع، إذا كنت

 ترفض. كان ذلك قبل فترة طويلة من السرقة. ــمّ، في اليوم
 ديزي بالفصة نفسها بسرور كبير: كان أوليفر معجبّا بها منـا منـ فترة طويلة، وكانت ترفضه دائـمـا حتى، في نفس اليوم الذي

راسل فيه سيدني وليليان فرانك ليصالحاه، أرسلت له برقية تطلب منه الحضور للزواج منها. وقد وافق على الفور بالطبع". "ما الذي جعلها تغير رأيها بشأنه؟". " "ا أستطيع إخبارك. كنت قد قابلت ديزي اليوم، وكنت أعرفها فحسب من قصصص فرانك عنها. لا أعتقد أنهما مناسبان لبعضهمـا، على الإطلوق"، ثـم ابتسمت خافتة واستطردت: "ككن مـا مـن أحد يهتهم بما تفكر فيه القاتلة". "أود أن أسمع رأيك".
"ديزي شخصية قوية، على عكس أوليضر ضعيف الشخصية. إنه مزيج خطير "، عبثت هيلين ثم أضافت: "هل تعرف أن أوليفر

 الرجلان مرة أخرى حتى يوم وفاة فرانك".
 مدارس هعا بعد أن سرقا أموال سيدني ديفني أنيونبورت". "أجل، كانا شريكين في تلك المشـرورعات، لكنهما لم
 أصر أوليفر على ذلك، بينما كان فرانك في أشد الحاجة إلى


 إلى كونهما شريكي عمل عن بُعد. كان فرانك متك متألنما هـن ذلك،
 الشجاعة لهواجهة أسوأ أفعالهمه وجهًا لوجه. إذا كان أوليفر

بحاجة إلى إلقاء اللوم علئّ وتجنبي من أجل أن يكون في سلام
 يجد دائمّا طريقة لتحميل نفسه كل اللوم وإعفاء الآخرين من ذلك، وأوليفر على العكس من ذلك، العكس تمامنار". كـم أسـتطـع الانتـظـار لسـرد كـل هــنـه المـعلو مـات الـجـديـدة

 راسل فيه والداها فرانك ليتصالحا معه.
سألتني هيلين: "ماذا يــدور في رأسلكي". لـم أر أي سبب لامتنـع عن الإجابة، فسمعتني دون تعليق، ثمر ابتسمت. فقالت: "خرانك هو من جاء باسمر ليتل كي، إنه اقتباس من تشارلز ديكنز: " مفتاح صغير للغاية سيفتح بابًا ثقينَا للغاية"'. "كان اسم المنزل كينجفيشر ريست، على مـا أعتقد".
 سيدني بتغييره عندما اشتريا المنزل من آل لا فيوليت". سألتها: "متى كان ذـلكى هـل كـان ذلـك قبل وفـاته بفترة طويلة أم قصيرة؟؟".
"جبل وفاته بفترة طويلة، عامين على الأگل".
فتنحنحت وقلت: "فلنعد إلى السادس من ديسمبر، اليور الذي قتلت فيه فرانك...هل أخبرتك ديزي لماذا كانت غاضبة
من أوليفر برودء".
"أوه، أجل. أخبرتني مرارًا بالعديد من الطرق المختلفية والمثيرة التي يمكن أن تفكر فيها. قَضت هي وريتشارد وآل

لا فيوليت الصباح في منزل آخر بمنطقة كينجفيشر هيل، بينما كان أوليفر يقوم ببعض الأعمال التجارية في لندي ألدن. وأخبرته ديزي بأنه عندما يعود إلى كينجفيشر هيل، عليه أن يأتي إلى

 واستاءت ديزي من استيائه - ولا سيما لأنه كان عادة، كمـا فالـي
 أن يتفهم لماذا يجب أن تعني عودة فرانك أن يُطرد الآخـرون من المنزل حتى إشعار آخر، ولم تفهم ديزي سبب اختيار تابعها المطيع عــادة، هـنا الـيـوم دون سـائـر الأيــام الأخــرى للتمردي اعترضت ديزي بشدة على تمرده - ونتيجة لذلك انتهى الوا به الأمر
 آخر، فقد منعته ديزي من العودة إلى ليتل كي معها .


 هيلين بجريمتها.
"أجل، كان هناك. كان لطيفًا معي أيضًا عندما قَلت إنتي
 وصلت الشرطة . هربت دمعة من عينيها اليسرى وتدحرجت على وجهها، فمسحتها وأضافت: "كان الجميع مع فرانك، لكن
 كان لطـيًِا"، وأومأت برأسها وبدت أن ما تـنكرته هدأ من روعها.
"ككن منذ لحظة قلت إن ديزي كانت قد منعته من العودة
! إلى ليتل كي. هل غيرت رأيها لاحقَا وسمحت كه بالعودة؟" ".

 تحب أوليفر مرة أخرىى، لذلك سمحت له بالعودة. ثـم غضبت منه مرة أخرى لأنه أحضر معه شـخصًا دون إذن. كان فرانك قـر دَ أخبرني بكل شيء عن سياسة عائلة ديضونبورت الصارمـة: غير مسنوح بضيوف أو متصلين على الإطالوق، مـا لم يَدْعُهُم سيدني أو يوافق عليهـ، وهذا الرجل لم يفعل ذلك". "من كان هذا الرجل؟"، كم يقل مـاركوس كابلينج أي شيء
 له، الأشخاص الوحيدون الذين كانوا في ليتل كي في السادس من ديسمبر كانوا آل ديفونبورت وآل لا فيوليت وويني لورد.
 المنزل الذي أتى منه أوليفر".
"كينجفيشر فيو؟".
"أجل، أعتقد أن اسمه كان بيرسي. بيرسي سيملي، هذا كل شيء. كان هناك عندمـا قُتل فرانك. عاد أو أوليفر إلى ليتل كي كـي السيد سيملي، وقد كان جودفري لافيوليت هعهمها أيضُا - وقد مكث كذلك لفترة أطول في المنزل الآخر. كان الثـلانة يتحديثون بحماس عن الصيد أنتاء دخولهه. كان بإمكاني أنا وخرانك أك أن نسمعهما مـن غرفتي في الطابق العـلوي، حيت ذهيـت للنوم للابتهاد عن سيدني. وانضم إليَّ فرانك بعد ذلك بقي بقليل - فقد جاء للتحقق من أنني بخير، ولا بد أن ديـزي سمعتهمـا أيضًا.

كانت في الطابق العلوي في ذلك الوقت، وكانت غرفتها بجوار


 مدعؤا. لا بد أنها كانت غاضبة".
فقلت: "لم يخبرنا أحد أنا وبوراو عن وجود السيد سيملي" .
 عبست هيلين بينما كانت تفكر، ثـم اتسعت عيناهـا وأضـا وافتـت "لست متأكدة مما إذا كانت الشرطة على دراية بأنه كان هناكـ
 شخص آخر. أخرجه سيدني من الباب الأمامي بعد دقائق قـي قليلة من وفاة فرانك، بينما كانت ليليان تصرخ وتنوح كان كأنها تتمزق. لا
 يمكنتي أن أتخيل أنـه لا أحـد في ليتل كي تذكر السيد سيملي بمـجرد أنه لم يعد أمامههم. من الصعب أن أنـ أشرح المو قِف لأنتي
 ديفونبورت، باستثناء فرانك، فإن الأمر يبـو كهما لو أنه لا يوجد أحد في العالم غيرهمه. يعاملون كل من هو ليس من العائلة على أنه مصدر إزعاج أو إكسسوار مكمل. ولم يكن للسيد سيملي حقًا
 سيدني بشدة من وجوده هناك في هذه اللحظة المزعجة. لا أحد يريد أن يشاهد الغرباء أسوأ لحظات حياتهم، أليس كذلكى".

لا شكك في أن بـوارو سيتفق معي في ذلك: إذا كان بيرسي سيملي هوجوداً عندما مـات فرانك ديفونبورت، فهنذا له علا بالموضوع. سنحتاج إلى التحدث إليه في أقرب وقت مـمكن. فقلت: "هل تحدثت إلى السيد سيمليs" .

 وويني لورد .
"كانت ويني لورد معهم؟".
"أجل، ديزي أرسلتها لتخبر أوليفر بأن يعود، فقد ذهبت إلى

 لا فيوليت وبيرسي سيملي، لكن ويني لم تعد معهم. لا بد أنها ذهبت لتؤدي عملها. كان هناك فحسب ثلاثة رجال رجال في الردهة عندما...عندما فعلت ما فعلته بفـرانك: جودفري لافيوليت وأوليفر وبيرسي سيملي". "كيف قابلتك ويني؟ هل تحدثت معكى".
"ليس صحيحا. كانت في غرفة الاستقبال معنا جميغا في فترة مـا بعد الظهر - كانت تـدخل وتـخرج بصواني ومشروبات وأشياء من هذا القبيل - وكانت تبتسـم لي ابتسامة متعاطفة من حين لآخـر، حتى إنها لاحظت أن سيدني وليليان كانا وقحين معي بشكل غير عادي. وأرتني غرفتي عند ألدما فلت
 النوم، كنت غاضبة ويائسة، ولكن هذا مـا قلته: إنتي أردت النوم

قبل العشاء. في الحقيقه، أردت فقط أن أبتعد عنهم وأن أكون وحدي" .

تأهلت لأعرف هـا الذي جعل جودفري لافيوليت لم يعد إلى ليتل كي، في الوقت الذي عادت فيه فيرنا وريتشارد وديزي. فُتح الباب ودخل بوارو الفرفة. كان وجهه هـحمـرًا وكان شاربـه، الذي اعتاد الفخر به، هبعثرًا. لم أكن بـحاجة إلا إلى إلقاء نظرة سـريعة عليه لمعرفةَ أن ثهـة شيئا يـقلقه.
وقال لهيلين أكتون: "معذرة يـا آنسهَ، سأضطر أنـا وِالمفتش كاتشبول، أن نرحل. عـن المرجح أنتا سنعود سـريعـا. أسـرِعْ يـا كاتشبول هن فضلك " وغادرنا.

فقلت له بــجرد أن ابتعدنا بـمسافة كافية عن الحراس: ""مـ -هذا يـا بواروء "لدئ أخـبار هزعجهة جـــا يا عزيـزي. هناك جـريمة قتل أخرى في ليتل كي. لا بـ أن نذهب على الفور. هناك سيارة في الطريق تتقلنّا إلى هناك "
" جـريــة قتل أخـرى...هـ؟ هـن الذي قتل؟" .
"هذا أكثر مـا يشغل بالي"، هز بوارو رأسه قليلّ وأضاف: "هناك جثة في المنزل ولكنها ليست لشخلص تعرفه عائلة ديـفـونـبورت أو ضيوفها، وجميعهـم على قيـد الـحـيـاة وبصححة جيدة. شـخص هـا قَتل بالتأكيد في المـنزل. . . وهـع ذلك لو أحــ يعرف هن هو •

## الفصل 11

## جثتة في لـيتّل كي

في الوقت الني وصلنا فيه إلى كينجفيشر هيل، كان الرقيب
 كان قد هيأ سيدني ديفونبورت لوصولنا الوشيك، وقد نجوت من مأزق الاضطرار إلى توضيح أنتي مَن دخل هذا المنا المنزل آخر مرة بحجج كاذبة، أصبحت الآن الشخصر المسئول عن التي التحقيق؛ ليس في جريمـة قتل واحدة بل في اتنتين وقعتا بمنزله. كنت على درايـة بالعديد من أفراد عائلة ديفونبورت الذين كانوا يقفون في مدخل الردهة، حيث اصطي اصطحبني الرقيب جيدلي أنا وبوارو إلى غرفة الاستقبال، قائلًا إنتا سنجد هناك الجثة وطبيب الشرطة.

وبينما كان يتقدمنا نحو الباب الهغلق ويستعد لفتحه، قال
بوارو لي برفق: "أنا خائف للغاية يا كاتشبول"
فسألته: "من مـاذاء نحن على علم بما سنواجهه" .
"آه، لكننا لا نعرف بعد من الذي قُتل. أقصد...أخشى أن أكون على علم بهوية الضحية، وأتمنى للغاية أن أكون على أكـى خطأ.
 عندما يشعر المرء بأنه قد يكون في مقدرته منعها...." قطع تفكيره قول الرقَيب الحماسي: "هل أنتما مستعدان


 المدفأة، كانت جثة المرأة. كان هناك رجل قَارير وقير وقوي البنية يرتدي نظارة ذات حواف سلكية وله لحية مدببة - كان طبيب
 جثة الـــرأة مستلقية على ظهرهـا، وبـجانبها إحـدى ذراعيها بينما تضـع الذراع الأخرى على بطنها. كان طرف عصا المدا المدفأة

 ولكن لا بد أنها كانت ترتدي حذاء، وكانت أزدار معـيا معفها الأخضر


كانت هناك قبعة خضراء تغطي وجهها تمامَا وتبـدو، من خلال زاوية رؤيتنا عند الباب، كما لو كانت طافية على بحر كبير أحمر فاتح.
قال الرقيب جيدلي: "كان سبب الوفاة ضرية عور الو المد المدفأة،
ولو كان الهدف الوحيد هو موتها...لتحقق بمـجهود أقل" ". فسألته: "ضربة أخف؟".
جثّه في ليتل كي

فقال جـيدلي: "أجل، بعـ فترة طويلة مـن موتها، استمـر القاتل يضـرب رأسهـا ووجههيا حتى بـات من الصعب التتـرف عليـها. والأكثر غرابة هو بـلابسها - أو بالأحرى اختفاء هـلابسها؛ فهي لا ترتدي تحت المعطف فستانا أو بلوزة أو تنورة، لا يوجد إلا هـلابسها الداخليـة فحسب"
"هذا يعني" - كنت قَد توصلت للنتيـجة وأنا أتحدث- " أن القاتل خلع هعطفها مـن أجل نزع ثوبها أو بلوزتهـا وتنورتها، ثـم وضع المعطف عليها هـرة أخرى وأغلق أزواره وأخذ حذاءها. ذلك مثـيـر هلوهتمام" .

وافقني بـوارو الـرأي وقَال: "هذا حقيقي، لمـاذا لم يتركها بكامل مـلابسهاء عا سـرُ سعادة القاتل في العثور عليها تـرتـدي معطفها وقِيعتها وجـواربهـا وهلابسها الداخلية فحسب دون
 لمـاذا"، وأشار إى المدفأة واستطرد: "أفترض أن الثوب والـحذاء حُر ها هناء أليس هذا كعب حذاء وسط الر وسادو" انحنى الرقيب جيـلي أكثر وأمعن النظر في الهدفأة وقال بنبرة تعحب: "أعتقد أنك قد تكون على حق يـا سيـد بوارو "، فنظر إلـئ بـوارو نظرة تقول: هل هـذا هو أفضل ها يـمكن أن تقدهـه سكوتلانـ يـاردء فتجاهلت الأهـر. أنـا أيـضـا أهملت هـلاحظة مـحتويات المدفأة، فقد كان من الصعب التركيز على أي شيء

 الأخضر منـذ وقَت ليس بيعيدء انتظر. . . ذهبت الذكرى إلى

الماضي.

في اللحظة التي عادت إليًّ بوضوح، قال بوارو : "إن الأمر كما
توقعت"
فقلت: "جوان بليث"، رغمر أن فمي كان يـجد صعوبة في نطق
 لم أكن أفهم كيض يمكن أن يكون هذا ممكنًا. كانت هناك أسئلة

$$
\text { تـدور في ذهني: هـاذا } 5 \text {....كيف.... }
$$

قلت: "غا بد أنها هي، المعطف والقبعة - إنهما هما". كان الشيء الغريب هو أنه، قبل عشر دقائق، إذا كان أحدهـم سألني ما لون القبعة والمعطف اللدّين كانت جوان بليث ترتديهـيها في اليوم الذي تقابلنا فيـه للمرة الأولى، ما كنت سأستطيع إخباره. فقال بوارو: "حسنا، إنها هي بلا شك، صديقتنا المرعوبة التي كانت معنا في الحافلة".
فقلت: "צ نستطيع أن نتأكد من أنها هي حتى نرى وجهها". قال طبيب الشرطة الذي سار نحونا لينضم إلينا: "أخشى ألا يكون ذلك ممكنا"، ومد يـده وأضاف: "أنا دكتور ينس نيميتز . إنتي سعيد بلقائك يا سيد بوارو ، لقد سمعت الكثير عنك، فقد قال لي الكثيرون إنك رجل عظيم"، كانت لهجته رانـي راقية تنم عن
 حضرة بـوارو مُعدية، ففكرت في كم أنـا محظوظ لأنتي أعمل مع هذا العقل الجيد والصديق الجيد؛ كان من السهل للغاية الـية أن أتعامل مع مثل هذه الفوائد كأمر مسلًّم به.
 أيضْـا أيـهـا المفتش كاتشبول، لكن يؤسفني أنـني لا أستطيع أن أسـاعدكم في التعرف على الـجثـة، فالوجـه هشوه تمامًا.

لقد استخلد عـتالعصا التي ترونها هناك بأقصى درجاتالوحشيـة. لـيس فقط الوجـه بل كان الـرأس كله. . . كيف يـمكنتي قول هذا بدقَء للأسف لا يوجد شيء يـمكن التصرف عليه. أعلم أن عليك رفـع الصبعة وإلقاء نظرهَ، وأنصحكك بالآستعداد للصدمـة، حتى إذا كنت تعتقد أنكت رأيت هذا المشهـد عدة مرات" " فقال بوارو: "لن يـحرث أحـد القبعة حتى أسمـع بـلك" فقتت: "أيها الرقيبب جيدلـي هُن النموجود هنا في هذا الهـنزل الآن باستثناء أنت وأنا وبوارو ودكتور نيميتز وضحيتناء" "آر ديفونبورت الأربـعهة وكذلك بعض أصـدقـاء العائلة كالسيـ والسيدة لوفيوليت وخطيب ديـزي ديضونبورت أوليفر - برود
"هل هناك أي شخص آخرء" .

هال جيدني: "كالد، لا يوجل شـخص آخر - وكان الأشـخاص أنفسهم مو جودين هنا عندهـا حـثت جـريمـة القتل بيـن العاشـرة والحادية عشرة عن صباح هـنا اليوم. عثرت ديـزي ديفونبورت على الجـئة في الساعة الحادية عشرة" .
فقال بوارو: "أحضر من فضلب الاَنسهَ ديزي إلى هنا" .
"حسنا يا سيدي" .

ويعد أقل من دقيقة جاءت ديزي وقَالت: "هل طلبتَ رؤيتي يـا سيد بواروء"، كانت أكثر شـحوبًا مـما رأيتها من قبل ويـدت قلقَة. "أجحل، أريـدك أن تلقي نظرة على هذه الجثة".
رفعت حاجبها وقالت: "لهَ رأيتها بالفعل، بل رأيـناها جميعا
قبل فترة طويلة هن عـجيئك: نـحن مَن عثر عليها".
"وعندما أبلغتم الشرطة بما وجدتموه، هل أخبرتموهم بأنه لا أحد منكم يعرف مَن هي؟".
"هنا صحيع، فوجهها ورأسها مهشمـان تمامانا".
سأل الرقيب جيدلي: "كيف عرختم ذلك يا آنسة ديفونبورت؟
هل عبثتم بمسرح الجريمةء".

 ألحقت سؤالها بضحكة مكتومة، وأضـافت: "أجل، لقد فعلتُ ذـكّ، ثم أعدتُ القبعة لوضعهِا السابق ولـم ألحق الضرد بأي شـيء، باستثناء هعدتي. ثقد أصبـتُ بوعكة شديدة بعد ذلكـ إنه... إنه مشهد فظيع"، ارتعدت شفتها العليا هِليألا واستطردت: "لم أتهكن مـن التعرف عليها، وكذلك كل هـن ألقى نظرة عليهـا. كقد نصحتهم بـألا يفعلوا ذلك. وعنـدما اتصلت بالشرطة، أخبرتهم بالحقيقة: امرأة مـجهولة الهوية قُتلت في منزلنا".
فقال بوارو: "ولمم تتعرفي عليها من دعطفها وقبعتهاء" . ضـحكت ديزي مرة أخرى ولكن بارتياب وقالت: "مـن ماذا ...؟ كلا، لم أتعرف عليها، هل كان علئي ذلكي"
"أمعني النظر يا آنسة. ألم تَرَيْي هذا المعطف وهذه القبعةَ ــن قبل ومنذ فترة قَصيرة؟" .
"' أعتقد ذلك، كالا. لماذا تسألء يبدو أنك تعتقد أنني رأيتهما وعلئ التعرف عليهها".
 التي كانت تَقْنّا من لندن إلى كينجفيشر هيل، قبل أن تَفز هـن

# مقعدها وتعلن أنها لا تستطيع أن تجلس هناك...كانت ترتدي معطفَا وقبـة باللون نفسه، أليس كذلكى ". 

 فهبثت ديزي وقالت: "هل كانت ترتـي ذلك حقًاء قد تكون على حق لكني لم ألاحظ مـا الذي كانت ترتـيـيه. الشبيء الوحيد الذي لا حظته بها كان سلوكها المزعج. مـا يلفت نظري كامرأة يا سيـد بـوارو ليست المـلابس بل الشخصيـة، وشـخصيتها كانت بغيضة وغير هتوازنة، لذلك ابتعدت عنها وحاولت التظاهر بأنها لهم تكن هـوجـودة - حتى رحلت مـن نفسهـا وجئتَ أَتـت وجلستَ بـجانبي بـدو هـن ذلك "فقلت بشكل واضتح: "צ أرى أن شـخصـا قتل شقيقه، أو يِذب بشأن فعله لّذلك، لديـه الحق في إدانة الآَخرين بأنهـم شـخصيات سيئة"'
"צ تكن سخيفًا أيها المفتش"، بـدت ديزي مبتهجهة نوعًا ها لكونها تتعرض لهـجوم مبـاشر. "لا أحد لديـه الحقى في فعل أي شـيء. ألا تـزال تـرى العالم بهـذه المصطلحات: أن الناس يستحقون الأشيـاء أو لا يستحقونهاء إن الألمر أبسط بكثير مـن ذّلك. يـمكن لצأي شـخص أن يفعل ويقول بالضبط مـا يـريـده هـا دام مستعدًا لتحمل انعواقب" .
فقال بـوارو بشكل صـارم: "سواء أكـتـت تـحبين جـوان بليت أو تكرهينها - فهنا هو اسهها، أو على الأقـل الالـم الذي قاذته لنا - أندهش من أنه لا يهمكك أنك وجدتها مقتو لة في غرفة استقبالك".
"هل تقصد أن تــــول.... إنـهـا...إنـهـا ليست هـيـ، أليس كذلك"، ذهلت ديزي وأضافت: "أقصد حتى إذا كان المعطف

والقبعة هما نفسهما، بالتأكيد لا يِمكن أن يكونا..."، ثـم التفتت ونظرت مرة أخرى إلى الجثة، وأضافت مهمهـمة: "لا يـكنن، على الرغم من أنها نفس بنيتها و....".
فقال بوارو : "إنها هي".

وإلى جانبي، دؤن الرقيب جيدلي ملاحظة في دفترده: "جوان بليث" . كانت كلمة بوارو جيدة له بما يكفي.
 ابنة أخت مفقودة في كوبهام أو بالقرب منهان، فقَد أخبرتيانـا الآنسة بليث بأنها كانت تعيش مع خالتها".

 ميتًا بجووار مدفأتي؟ هذا غير منطقيا مـن سمح لها با بالدخوا من الذي قَتلها بينما צ يعر فها أحـا أحد مناء لماذا أتت إلى هنا في

المقام الأول؟ إلا إذا كانت حُملت إلى هنا وهي هيتة بالفحل، ".

 ! !لى كمية الدم، وهد رأيتت رأسها بنفسك يا آنسة ديضونبورت أو ما تبقَى منها".
فأصرت ديزي قائلة: "لا يِزال يبدو لي أن هذه الجثة لشخص آخر، وليست لجوان بليث، امرأة أخرى ترتدي المعطف والقبعة نفسهها .
فقال دكتور نيميتز: "لقد ذكرت يا يا سيد بوارو شيئًا عن هذه المرأة التي كانت في الحافلة وقفزت مـن هقعدها".

وجه طبيب الشرطة نظرة ذات مغزى إلى الرقيب جيدلي،

 ورفعها حتى أتمكن أنا وبوارو من قراءة هـا هو مكتوب عليها. طرفت بعيني عدة مرات بينما كنت أحدق بها، شاعرُا كما لو لو كان كابوس، مقنع لدرجة تجعلك تصدق أنه حقيقي، يلفني ببطء وإحكام. كانت الكلمات مكتوبة بالحبر الأسود.
فقـال الرقيب جيدلي: "اللكه وحـده يعلم مـا يعنيه هـنا، لا أستطيع أن أفسر ذلك. لقد وجدتها أنـا والدكتور نيميتز على الجثة - على صدرها أسفل الزر الأعلى لمعطفها". كنت أعلم ما تعنيه الرسالة، وكذلك بواروو. لقد باتت بالتأكيد الآن هوية المرأة المقتولة معروفة لنا.
 مطلقًا أن تجلسي فيه، وها هي العصا ستضرب قبعتك" . بعد ساعتين، غادر الدكتور نيميتز والرفَيب جيدلي إلى

 هناك بناء على إصرارنا، بعد رفض طلبنا الأول الأكثير تهذيبًا
 ديفونبورت، ريتشارد ديفونبورت، جودفرئي وفيرنا لافيوليت، ديزي ديفونبورت وأوليفر برود.

كـان شـرار الغضـبـ يـخـرج مـن عـينـئ سـيـدني، فقـد كانت ابتسامته المتحجرة التـي يفتح فمه معها، لا تـزال ثابتة في

مكانها، رغم أنها تبدو اليوم كأنها عبوس، وكان أوليفر أيفر برود يبدو

 وكانت ديزي متوترة ومتيقظة، تراقب الجميع باهت اهتمام، بينما بدا شقيقها ريتشارد كما لو أنه قد ينفجر في البكاء في أية لحظة.
 لا أزال أجد من الهستحيل تقريبًا تصديق أنها كانت لطيفة على
 زوجها جودفري يتململ في مقعده.
كان هناك وافد جديد أيضًا - شخص لـم عندما قَتلت جوان بليث، وهو رجل لم أقابله أنا أو بوارو و من قَبل: بيرسي سيملي من كينجفيشر فيو. بمـجرد أن ذكرت انـي أن أن سيملي كان في ليتل كي عندما توفي فرانك ديفونبورت، أصر بوارو على أن نستدعيه. "من أجل ماذا؟"، كنت قد طرحت هنا الهو الهوال بينما كان بوارو يدفعني خارج المنزل لأذهب وأبحت عن سيملي.
 الأشياء الصغيرة المزعجهة التي تعوق الطريق إلى الحقيقة التي أصبحت الآن في متناول أيدينا تقريبا".
 ناحيتي، كانت حقيقة سبب مقتل شخصين في ليتل كي غائبة عني تمـامنا أكثر من أيـة حقيقة في حياتي. ظلت كلمات الرسالة
 أسطوانة الـجـرامـافون التي لا أستطيع إيقافها: لقد جلست

في هقعلد ُهـ يكن ينبغني هطلةًا أن تـجلسي فيـه، وها هـي العصا ستضرب قبعتك.
 أي نـوع مـن الضريات بالهصا. كانت سليمة تـمـاهُـا، بـا يـجعل
 هـجازا لـ "الرأس " هن أجل ضبط قافية بشكل صحيح. كانت الدمشكلة الوأكثر إلحاحاًا هو مـا أكدته الرسـالة هـن أن جـوان قَتلت كعقاب على الجلوس في هـذا المقعـ. إذا كان هذا صـحيحا، فـمـن أجـل هـاذا كـان القـاتـل يعاقبهـاء هـل هـن أجـل
 غير منطقي على الإطلوق.
وبـا أنني كنت غير قـادر على الوصول إلى أي استنتاجات هفيدة في أي اتحجاه، وجهت انتباهي إلى بيرسي سـيملي الذي كان يـجلس هباشرة إلى جـانبي؛ حيت كان يقضم شـفته السفلية ويـحدق في الطاو لة. لا شك أنه كان في حيـرة هـن أمره لو جوده هنا. كان يشبه زرافهة وسيمة ذات لون رهلي، وقرردت أنه عن غير المـرجح أن تكون له أيـهَ فائـدة بالنسبـة لنا.
كان بوارو هو أهلنا الوحيـد. كنت أعلم أنه يـنوي تحقيق أشيـاء عظيمهة قبل أن نغادر هذه الغرفهة، لذلك وضعت كل ثـتَي بـه. نهض وقَال: "سيداتي وسادتي. في غضون أيام - بالتأكيـد في أقل هن أسبوع واحد - سنـجتهع مرة أخرى حول هذد الطاولة. وففي تلك المناسبه، سينضه !إلينا شـخص آخـر: ا'لآنـة هيلين

أغلق ريتشارد ديضونبورت عينيه بينما قادت والدتـه: "لن أسمح لتلك المرأة بدخول هذا ديخن المنزل".
"بل ستسمحين لها يا سيدتي. لقد حصلتُ على إذن خاصر لإحضارها إلى هنا، وستفعلين بالضبط مـا أقول لك أنا وا والمفتشت كاتشبول دون تذمر، كلكم ستتعاونون معنا. وفي مقابل تَعاونكه،

 الـيوم مـن غرفة الاستقبال. سأخبركم مـن ارتكـب كلتـا هاتين الجريمتين البشعتين، ولماذا فعل ذلك ".
 فرانك، هيلين أكتون هي مُن قَتلته" ".

 رغم أن نظراتها المتحدية لم تختف، وأضاف وصوته يِرتمش من الغضب: "هيلين قتلت فرانك، وإذا كنت تهتم بهـذه العائلة أو تحترمها يا سيد بوارو، فلتترك تلك المرأة المتوحشة حيثها
تتواجد في السجن حتى يحين توقِيت شنقهال".

فقال بوارو: "سيكون هذا أسهل لنا جميعا إذا لم يكن هناك صياح يا سيد ديفونبورت، اجلس من فضلك. ينبغي لنا جميعًا أن ندخر طاقتنا لما هو قادم".
جلس سيدني ديفونبورت في مقعده.
 الوحيد الـذي نعرفه هو أن هيلين أكتون لا يمكن أن تكون قـد


الوقت، وكذلك أنت"، ونظر إلى بيرسي سيملي وأضاف: "لدنك الـكي
 أحـد أفـراد آل ديفونبورت، أو جـودفري أو فيرنا لافيوليت، أو أوليفر برود".
فقَالت فيرنا: "لكن ע يوجد أحد منا لديه دافع لقتلها". وقالت ليليان: "ول أحد منا يعرفها".
فـدْمـدم سيدني وقـال: "بالطبع، فنحن ليس لدينا دافـع لقتلها، وــمر نقتلها، فلا يوجد أحد قاتل بين من يِجلسون إلى هذه الطاولة1".
فقال جودفري لافيوليت: "لا بد أن غرباء دخلوا المنزل، ريما لمر يكن الباب الأمامي مغلقًا جيدًا" ".
 لا، لقد تهشم, وجهها وبات من الصعب التعرف عليها" . قال بوارو: "سيكون من المفيد للغاية أن نسمع من كـن كل واحد
 بك يِ سيد ديفونبورت بصفتك رب الأسـرة؟ بما أنك أخبر أخبـني بشكل جازم بأنه لا يوجد أحد هنا قتل هذه المرأة الما المسكينة، فلا
 العاشرة والحادية عشرة، وأن أحدًا منكم لم يغادر الغرفة؟".

فقال سيدني بصراحة: "كنت مع زوجتي". قالت ليليان: "أجل، كنت أنا وسيدني معا"
فسأل بوارو : "أين؟".

فقالت ليليان: "في غرفة نومي".
"كنت هناك طوال الصباح منذ اللحظة التي استيقظت فيها. لقد أحضر كي سيدني إفطاري والصحف في....لست متأكدة كم كانت الساعة، لكن ربما كانت حوا الي التاسعة".



فقالت ليليان: "كنت غير مدركة للوقت".

فقال بوارو: "إذن فقد تناولت الإفطار في الساعة التاسعة
وخمس وثـلاتين دقيقة، ومن ثـم...؟".
"بعد ذلك ظللنا في غرفة نوم "يليان نحتسي الشاي ونقرأ
الصحف حتى سمعنا صرخات ديزي ".
 هعقو لة، لم يكن هناك حاجة بإحـداث تلك الجلبة. كدت أموت

بسكتة قلبية".
فقالت ديزي بلطف: "ماذا كان يفترض بي أن أفعل عندما أجد جثة امرأة مهشمة الوجه مستلقية على السجادة ألوهَ هل كان
 "هل وجدت جثة المرأة في الساعة الحادية عشرة يا آنسة ديزي؟".
"أجل، بدأت ساعة الجِد في غرفة الالاستقبال تدق بينما كنت
 الطقس كئيبًا للفاية، وكان على هذا النحو منذ فترة، ولكنه كان


هل تتذكر يا أوليفر؟".
"ليس بالضبط، كلا"، تمتم وهـو ينظر إلى يـديه. لقد أدهشني عمق حزنه في تلك اللحظة أكثر مما أدهشني من قبل. فتساءلت: هل لا يزال يرفض اعتقاد أن ديزي قتلت فرانك كـي كمـا فعل في البدايةء أم أنه مقتنع الآن بذنبها ويحزنه احتمالية

فقدانها
فصاحت فيرنا لافيوليت قائلة: "أوها أعتقد أنني قد أقدر
 أحضرت فيه الإفطار إلى ليليان؟".
فصاح قائذل : "بالتأكيد".
"في هذه الحالة يا سيد بوارو، يمكنني أن أخبرك بأن ديزي

 عند مساعدة الشرطة على حل جريمة قتل - إغـلاق الأبـواب بشكل أكثر حسمُا مما ينبغي". فقالت ديزي: "هل تقصدين صفق الباب5" "حسنُا...أجل"، رمقت فيرنا سيدني بنظرة قلق بينما كانت


 الثالثة أو الرابعة صباحًا - وهو أمر معتاد بالنسبة لي لأسف ثم استيقظت فجأة على صوت صفق مرتفع، فقلت لنفسي: "أوه،

هل هناك مشكلة في الأفق؟"؛ لـنا ارتـديـت الـروب وذهبت إلى
 عدت إلى غرفتي نظرت من نافذتي ورأيتهما في الحديقة" . فسألها بوارو: "لقد سمعت صوت صفق الباب واعتقدت أنه قد يكون يعني أن هناك مشكلة؟"
 معك، حتى إذا كنت تظن السوء بي. في بي بعض الأحيان قد لا لا يعني
 أن سيدني دخل إحـدى الغرف وأغلق الباب خلفه. وفي أحيان أخرى يمكن أن يعني هنا الضجيج نفسه أن سيدني على وشك أن يفقد أعصابه بسبب شخصى ومن الأفضل للجميع أن يحتموا "
لمصلحتهم".
فقال بوارو: "كننك لم تحتمي، بل خرجت نحو البسطة"
 يفوق عادةَ خوفي، بغض النظر عن الموقف".

الغرفة لتسترقي السمعs"، بدا جودفري لا فيوليت مدهوشأ.
 إنه من طبائع البشر الأساسية الرغبة الرية في معرئ أية حال، لا شيء مـن هذا يِهمْ يـا سيد بوارو. لا أريد أن أركز على ذلك وأتحدث عن نفسي. مـا أحاول أن أخبرك بـ به هو أنـئ أنه: بـمجرد

 في الحديقة".
فقال بوارو: "شـكرُا لك يا سيدتي ".

فقال سيدني لفيـرنا: "كن تتم دعوتك إلى هذا المنزل هـرة
أخرى ".

فقالت مبتسهةa: "حقَّاء إذن كيض ستقدران أنـت وجودفري
 زوجي سيـأتي إلى هنا بـدوني، أليس كذلكى كن يـوافق جودفري على ذلك، أليس كذلك يا جودفري؟" أتى ا قاطعها بوارو قائنغ : "هل سـردُ السيدة "لافيوليت يا سيـد برود يتمـاشى هـع ما تتذكره همـا حدث هذا الصباح؟" فأجابت ديزي بالإنابة عنه: "أجل" . أوهـأ بـرود وقـال: "أجل. يبـدو هذا صحيحُا، حـث هذا بعد أربعين دقيقة من الساعة التاسعة. تـجولنا أنا وديزي في الحديقة
 المشجرةَ بـجانبه. وقبل حوالي 15 دقيقة من الساعة الحادية عشرة قالت ديزي إنها متعبة وأرادت العودة إلى المنزل، لذلك ذهبنا، ودخلت غرڤة الاستقبال ووجـدت الجثتة وبـدأت الصـراخ" . سألته: "أين كنت عندهـا وجدت الجثةء" .
"في بـهـو الـمـدخـل حـيـث كنـت أبــــ عنها بـحـوالـي عشر
خطوات. كنت أتمنى لو دخلت الغرفة أولا وأنقذتها مهـا رأته" . رمقته ديزي بنظرةَ حادة فهمتُ عنها أنها ترى مدى كفاءتها في التعاهـل مـع مثنل هذد المـواबَف أفضل مـن خطيبها.

قال جودفري لا فيوليت: "هل يهكن أن أتحدث الآن؟ عندما تركني سيدني ليذهب !!لى ليليان، ذهبت إلى المكتبة للقراءة. وهناك وجدت ريتشارد .

فقال ريتشارد: "هذا صحيحع كنارد كنت في المكتبة أكتب خطابات وأقرأ منذ الساعة التاسعة".

فسألته: "وماذا عنك يـا سيد سيملي؟" ، فبما أنه كان هنا، بدا أنه سيكون مـن الو تاحة استبعاده.
فقال سيملي: "كنت في المنزل، هذا الأمر لا علاقة لي به".
سأله بوارو: "كنت وحدك في كينجفيشر فيو؟".
"كاد، كنت هـع خالتي".
"مـا اسمهـهاء".
هيستر سيملي. كنت معها هعظم الصباح بين الساعتين العاشرة والحادية عشرة".
" "
وهل ستؤكد خالتك أن كليكما كنتما معاء .
فقال سيملي: "أجل بالطبع".
قال بـوارو: "حسنًا، إذن يبدو أن الشخص الوحيد في هذا المنزل الـني كان وحـده وقـت حـدوث الجريمة البشعة، ويـدون عنر مناسب هو أنت يا سيدة لا وفيوليت".
اتسعت عينا فيرنا وقالت: "أوه، أنت على حقَ يـا سيد بوارو.
 إلى الأسفل. أقسم لك إنتي لم ألمس تلك الفتاة. لماذا أفعل

هنا $\$$ ".

قال بوارو متجاهلا سؤالها : "بالنسبة لمن كانوا في المنزل في أي وقت خلال الصباح - هل سمعتم أحدًا يطرق الباب؟ بين العاشرة والحادية عشرة، أو حتى قبل ذلك؟" أح أ
فقال ريتشارد ديفونبورت: "أجل، لكن هنا كـا كل مـا أستطيع أن أقوله لك. كنت منغمسُا في قَراءة كتابي ولم أك أكن أعلمَ سوى

 بالقراءة. أوها إذا كنت أقرأ حينها، فهنذا يعني أن أنتي كنت قد انـي انتهيت من كتابة رسائلي، مـا يعني أنه لا بد من من أن يكون الزائر قد وـد وصل قبل العاشرة بقليل. كان جودفري بالفعل في المكتبة معي...". فبادر جودفري بالقول: "لم أسمع أحدنا يطرق الباب"
 عشر دقائق من الساعة العاشرة". سأله بوارو: "لكن ألم تسمـع أي شيء أكـئ أكثر من هذاء أ ألم تسمـع محادثات أو شيئًا من هذا القبيل؟".

 قالت فيرنا: "سمعت . . . شيئا، تذكرت الآن بعد أن فكرت
 الباب الأماعي، ولكن سمعت باب غرفة نون نوم ليليان يغلق بهدووء،

 ذلك الوقت، فهو لم يخلق بابًا بهدوء في حياته كلها". وخرجت من الغرفة مرة أخرى ...
 تتوقفي عن التجسس على أصدقائناء". تـحولت وجنتا وجهه الناعم إلى اللون الأحمر الفاتح؛ حيث كان يشبه دمية خشبية رسم عليها شخص بقعًا حمراء اللون.
 أتخيل أن السيد بوارو والمفتش كاتشبول مسروران بان بأنتي قادرة على إخبارهما بكل الأشياء التي لاحظتها".
قلت ببرود: "مسروران". لم أكن أستلطفها على الإطلاق. سألها بوارو: "مـاذا رأيت عندمـا غامرت بالخُروج إلى بسطة الدرج؟".
فقالت ببساطة: "رأيت ليليان، كانت على وشك هبوطا الدرج. أعتقد أنها هبطت، لكني لم أرهـا حتى ذهبت إلى الأسفل لأني عدت إلى غرفتي • عبثت ليليان ديفونبورتَ وقالت: "צا يِمكن أن تكوني رأيتني يا فيرنا. لقد كنت في غرفة نومي طوال الوقت". بدت حائرة أكثر

منها غاضبة.
بدت فيرنا حائرة أيضا، واعترفت قائلة: " "إنه أمر غريب. لم


 لـم أسمع ليليان تعود إلى غرفتها بعد أن هبطت إلى الطابق السفلي؟".

كانت تو جـه السؤال إنى بوارو، لكن ليليان هي التي ردت عليه
 צو يمكنك أن تكوني رأيت و جههي يا فيرنا".
"أنت على حق، لهم أر وجهك. فقد رأيت شعرك الطويل من
الخلف. كان مسـدلّ، وكنت تـرتــين ثـياب النوم، ومن المؤكد أن باب غرفة نوهك هو الذي سـمعته يُفتَ ثم يـغلق هـرة أخرى " قالت ليليان بهدوء: "لم أكن أنا يـا فيرنا". فقال أوليفر برود: "كنت أنا وديزي في الـحارج، وكان ريتشـارد وجودفري في المكتبة، وكان سيـني في غرثة ثيليان هعها. لم يكن هناك خدم هنا هذا الصباح - لقد أخبرتني يا عزيزتي على الإ فطار بأن سيدني تَرك الفتاة الصفيرة تذهب؛ الفتاة التي حلت مـحل ويني لفترة وجيزةء؟"
فقالت ديزي: "هـاذا في ذلبى كانت خادهـة سيئة للغاية". "أقصـد بيساطة إن...إن لم تكن ليليان هي التي رأتها فيرنا تهبط الدرج وهي مـرتدية ثيـاب نوم ليليان، وكل منا أفصـح عن مكان توا جده حينها، فمَن إذن الذي رأته فيرناء . فقال ريتشارد: "لا يو جـد أحد آخر" قال أوليفر، وهو ينظر إلى كل هـن يـجلس إلى 'لطاولة: "مـاذا لو كان هناك شخص آخـرع مـاذا لو كان هناك شخص آخـر في الهنزل - شـخص كان يـختبئ، واللّه يعلم كهم مـن الوقت ظل وهل


## الفصل 12

## الأسئلة الصغيرة المزعجة

ساد الصمت الغرفة، وبعد بضع ثوان قال بوارو : "أخبرنا يا سيد برود. فلديك نظرية، أليس كنلكئ" أي أ
"كن أسميها نظرية، ولكن ماذا لو كانتيا المرأنيا التيا التي شاهدتها
 غرفة الاستقبال؟ ربما وصلت بالأمس وهِّا ولمت الليلة هنا في

 الأمامي هنا الصباح - ولا حتى جودفري الـا مع ريتشارد في ذلكا الوقتَ، لذلكَ ربما لم يسمع ريتشارد طرقًا على الباب قطّ، ربما كان يتخيل ذلك". سألته: "هل هنا ممكن يا سيد ديد ديفونبورت؟". فقال ريتشارد: "لا أعـرف، أنـا...أنـا لست متأكندا. قبل أن يصبح الأمر محل تساؤل، كنت سأقول إنني متأكد أنني سمعت

> طـرْق الباب، لكن ربـما...كلا. معذرة أيها المفتش. צ أستطيع الـجزم بـذلك. قَد يكون أوليفر على حق" فقال بيرسي سيملي: "لقد سمعت أن الكثير بن المنازل في كينجفيشر هيل مسكونة"، ثم أضاف في حال لم يفيم أحد منا ما يـصده: "بالأرواح"
فالتفت إليه بوارو وقَال: "سنرافقك أنا والمفتش كاتشبول يا سيد سيملي في غضون لحظات إلى منزلك حـيث سنتحـت مـع خالتك. وحتى ذلك الحين، من فضلك لا تقل شيئا، ما لم أطـرح عليك ســؤالُا، وتنطبت التعليمات نفسها عليكم جـميعا. لديً العديـ هن الأسئلة آتي أود أن أطرحهـا قبـل أن أغادر إلى كينجفيشر فيو. قد تبـو بعض أسئلتي تافهة لكتها ليست كذلكّ الك، لنا يـرجى الإجابة بشكل كامل قدر الإ هكان وبأمانة كاملة. بــــجرد أن تَضـح هذه الأهور الصغيـرة، سأتمكن من المضي قَدهُا نحو حل الألغاز الكبرى والأكثر أهمية. سيـدتي ديفونبورت، هل أنت هعتادة أن تفتحي الأبواب وتغلقيها بهلدوء شديدء هل أنت عكس
زوجك في هذا الصددء"

فقالت ديزي: "أجل، تتحرك أمي في المنزل في صهت مثل
فأر صغير ".
"إذن أليس بـحتمان يا سيدة لافيوليت أن تكون حقًا ليليان ديفونبورت هي التي رأيتهِا في أعلى الدرج، ومن ثـم لهم تشعري بعودتها إلى غرفة نو نها لأنها فعلت ذلل بهـووء شديد؟" فكرت فيـرنا في الأمر وقالت: "أفترض....أقصد، أود أن أقول


فقالت ليليان ديفونبورت بسخط: "لم أترك حجرة نومي قط، هل تتهمني بالكذب يا سيد بواروء" فقال زوجها بغضب: "فأمثاله متبجحون" "يا سيد ديضونبورت، في يوم مقتل ابنك فرانك، أجبرت
 الــنـزل وقضـاء الصـبـاح فـي مـنـزل مـختلف - مـنـزل بيرسي سيملي - بينما كنت أنت وزوجتك تستقبالان في المنزل ابنك الذي كنت تقاطعه وخطيبته هيلين. ما أود معرفته هو: لماذا اخترت منزل كينجفيشر فيوء".
فقال سيدني: "لست مضطرًا لأن أفسر موقفي لكي" "هناك العديد من المنازل في هنا الحي أقرب إلى لِيتل كي من منزل السيد سيملي. هل أنت صديق مقرب من هي هيستر سيملي؟ مقرب لدرجة أنها لم تعترض على أن تستضيف أفراد

 وليست صديقة كي •
بدا بيرسي سيملي وكأنه شعر بالإهانة، فقال: "مـاذا فعلت لك الخالة هيستر؟ إنها عجوز هسالمة"

 للغاية - وهذا وأنا لا أعرفها هعرفرفة جيدة. لو كنت أعرفها أكثر من ذلك، لا بد أنني كنت سأكرهها"
فاعترض بيرسي قَائلا : "أوه، لقد تَجاوزت حدودك" .

وجه سيدني حديثه لي وفـال: "'لقد اشترينا تقريبا منزل كينجفيشر فيو، فقد كان هعروضًا للبيع، وهـنده هي الطريقة التي عرفنا بها الآنسة سيملي. ثم قرّ المنزل، وقمنا بشرائه مفضلين إياه على كينجفيشر فيو أننا أصدقاء جيدون، قدم لنا جودفري وفيرنيرنا صفقة تنافسية لم

 فقال بيرسي معترضا: " "أنت ظالم للغاية يا سيد ديضونبورت".
 أن أسمع أحدًا إلا إذا كنت أطرح سؤا ألا، أو إذا كان أحدكم يجيب
 كرهك لهيستر سيملي، كان منزلها هو المنزل الذي أرسيا أرسلت إليه الجميع في صباح يوم عودة ابنك فرانك إلى...".
 وفيرنا صديقان حميمان لهيستر سيملي، التي أود أن أقول إنها سيدة سخية وطيبة القلب لا يعيبها أي شيء. كثيرًا ما نـا نلعب معها الجولض في النادي هنا، وعندمـا سمعت ليليان تتحدث في صباح أحد الأيام عن الحاجة إلى إبعاد الجميع عن المنزل المت حتى تقضي
 جميعاً إلى منزل هيستر، فقد كنت أعلم أنها ستستقبلنا بحرارة، وهنا مـا حدث".

فسأل بوارو سيدني: "ورغم كرهك كلآنسة سيملي، وافقتَ
على هذا الا قَتراحء".
"كماذا لا أوافقَ بدا حأُل منطقيًا".

سأل بـوارو : "لماذا أردتـا ذلكى ففي فترة لاحقة من ذلك
اليوم، قابـل الـجميع فرانك وتـحدث معه، أليس كذلكى". فقالت ديـزي بتعاطف: "أجل، أنـا شـخصيًا لم أفهـم هطلفًا
 طويلة أيضُا. لمـاذا أردتما ذلكـ يـا أميى أخبرينا" . كانت ديزي تكذب وكانت تريـنا جـميعًا أن نعرف ذلك، وقَد
 وصفه بصورة أفضل بأنه شكل من أشكال التمئيل. أظهر أسلوبها المسرحي أنها كانت تعرف الإجابـة عن سؤا لها بشكل جيـد للغاية، وأرادت أن تـجبر ليليان على اتتصـريح بذلك، بينمـا تعلم أن هذا كان آخـر شبيء تَرغب فيهه والدتهـا.
فقالت ليليان: "لمَ يِكن هناك سبب هـحدد لذلك" " ربـا كانت
تمثل أيضُا - ولكن تهثيلها كان أكثر إقناءًا واتقانًا من ابتتها. وافقها سيـدني القول: "لا يو جـد سبب على الإطـلدق، أردنـا ببساطة أن نرى فرانك وحده".
فذكَرتهم قائذذ : "لم يكن وحـده، كان مع هيليـن أكتون" . فقالت لـيليان: "كان هذا مؤسفًا".
فتلت: "هل كنت تكرهينها حتى قبل هوت فرانك؟"
"كال، تونيت بيساطة أن أجتهع بابني دون وجود شـخص
غريب" .

فأو هـأ سيدني بـالموافقة.
فَال بـوارو: "أتفهم، لـديَّ الآن عدة أسئلة أريــ أن أطرحهـا عليك يـا سيـد لوفيوليت" .

فضـحت فيرنا وقالت: "اووه، حظ سعيد يـا جودفريi". "لماذا طلبت مني ألو أقول أي شيء عن اسم هذا المنزل الذي تَيـر من كينجفيشر ريست إلى ليتل كي؟ لقد قلت لنا - أليس كنلك يا كاتشبول؟ - إننا لا ينبغي أن ندكر هذا الעأمر في وجود
السيـد أو السيدةَ ديفونبورت".

بدا جودفري فُحرَجِا، ثـم صاح وهال: "لم أرغب في أن أزعج
 اشتروه هـنا؛ حيث كان قد حلم به. كنت أعلم أن أي حديث عن الاسهم، من شأنه أن يزعج سيـني وليليان، فتَ كان سيـجعلهــا يـفكران في فرانك".
ضحكت ديزي وفالت: "هـا يتحرج جودفري أن يـوله لك هو أنه عنـن وفاة فرانك والقبض على هيليـن، كانت هناك قاعدة غير معلنة في هذا المنزل - إنها إحـدى القواعد الكثيرة الموجودةَ هنا - وهي أنه لا أحد يـجب أن يذكر فرانك أو هيلين. يـجـب علينا جميعًا أن نمضي في حياتنا كهـا لو لم يكن أي هنهـها بوجودا على الإ طلوق. فأي شيء 'لا يـوافق عليه والدالي يُمنـع الـحديـت والتتفكير فيه - ليس فحسب في ا'لأهور التي تخصهمـا، بل التي تخصني أنا وريتشارد أيضْا، وأولِيفر، حتى صــيـاهمـا جودفري وفيرنا. أي شخصى يضـع قدهـ في هذا المنزل يتعرف على الّهواعد غير المعلنة وغير المكتوبة بسـرعة كبيرة".
استطعت أن أفهـم من وجوههم أن هذا كان حقيقيًّا فالجميع بـاستثناء سيدني وليليان كان يوافق على "رؤية" ديزِي للـحياة في ليتل كي.

فال بوارو لسيدني ديفونبورت: "هل هذا إذن هو سبب عدم السماح بذكر ويني أهـام زوجتك؟ عنــي دونـا وصلتُ أنـا وكاتشبول هنا للمرة الأولى كضيفين لديكم، أعطيت إشارة لابنك ريتشارد ليشتَ انتباه زوجتك قبل أن تشرح أن هناك مشكلة مع ويني. لمـاذا فعلتَ ذلك؟".

فقال سيدني ببرود: "هل تستغرب من أنني أحمي ليليان من الأشياء التي أعلم أنها تزعجهاء هل معاناة الناس أصبـحت الآن t.me/t_pdf فضيلةء".

فقالت ديزيِي: "بو كان الأمر كذلك، فأنت أكثر الناس فضيلة

فقال سيدني لبوارو متجاهلأ إياها: "ديزي كانت ومـا زالت مزعجة. محاولة التعامل بعها والفشل في ذلك سبَبا لليليان
 هن الحديث عن تلك الشـخصية الحقيرة .
 عندما طردتَأنتت وزوجتك فرانك، بعد أن سرقرَك...". فقالت ليليان: "هل من الضروري أن نتحدث عن ذلك أنـ".
 مسموحُا لديزي وريتشارد، من قِبلكما على مـا أعتقد، أن يتواصـلا مع أخيهما ${ }^{\text {أ }}$
صاحديفونبورتوضرب بقبضته على الطاولة قائلذ : "أرفض أن أجيب عن أسئلة بشأن ذلك" . فشهق بعض الحاضرين، بينما

فقـالت فيـرنا لوفيوليت: "هذا حقيقي". فرمقها زوجـهـا بنظرة حادة، وأومأت ديزي بحدة.
 قطع كل من ديزي وريتشارد علاقتهما بفرانك بناء على طلب والديهها. السيد ريتشارد، هل أنا على صواب؟"
بعد بضع ثوانٍ من الصمت المعذب، أصدر ريتشارد صوتا كان ينم بما لا شك فيه عن تأكيد ما قلته: كانت موافقَة بطعم

الجبن.
فصفقت ديزي وقالت: "هذا رائعاكنت أنا وريتشارد نشعر بالـرعب هـن والـدي منذ فتـرة طويـلـة، فـلا يمكنك أن تـتخيل الأمر يا سيد بوارو - والآن، ويفضل هذه الـنـر الجريمة وأهمية إدلائنا


 الآن أن أقول مـا أريد أن أقو لها وأفعل مـا أريد أن أفعله - يجعلني
 الدرجة، أم كنت ببساطة شخصية جبا جـيانة أبالغ في خوفي منكمـا
 أُعد بـحاجة إليها، ليس بعد أن أصبحت مـخطوبة لأوليضر".
 خطيبتك في خوفها من سيدني وليليان ديفونبورت؟". "أنا...أنا..."
 يـا عـزيـزي. كنـتَ تـرتعب منهـما مثلنا تـمـامُـا، ولا تـجـرؤ على مواجهتهما".

فَال ريتشارد بعد أن تنحنح: "ديزي على حقى. إن الصدق

 مختلفتين. فبعد بقتل فرانك، تضاعض الصمت ألــر وزاد. وأعتقد أننا أصبحنا جميعا أكثر خوغا، لكن الآن . . . "، ترك الجملة غير معتملة. فقال بـوارو: "أنا والمفتش كاتشبول هنا الآن لنريكم أن قـول الحقيقة دون رتـوش هـو الطريقة الوحيـدة لحـل جميع الهشكلات".

قالت ديزي بابتسامة مـاكرة: "أفترض أنكها لهذا جئتمـا هنا لأول برة هدّعيين أنكما رجالان تعشقان لعبة بيبرز".
 من الأسئلة لك يا آنسة. لكن أَولْا أوْ آن أسـأل والــد سمحتَ بهذين الاوتباطين؟ لقد قطع كل من ريتشارد وديزي
 أنه كان بإمكانك منع ارتباط ديزي بأوليفر برود؛ الرجل الدياري تواطأ مع فرانك لسـرقة أموالك، وكذ لك الك ارتباط ريتشارد بهيلين

أكتون. لكنك لم تفعل. لماذاء فهذا غير منطقي بالنسبة لي". قال سيدني ديفونبورت: "!إنك وغد وقح ومغرور، ليس لديًّ أية نية للإجابة عن المزيد من أسئلتك".

فالت ديزي: "ربما ע يستطيع شرح ذلك لك، ولست متأكدة

 أبي بنفسه وبأمي فحسب، فالد أحد آخر يهمهـه ومثل جميـع من يتصرفون بطريقة استبدادية كما يفعل، ليس لديه أي فهم تقريبًا لسلوكه. إذا فهـم الطغـاة مـا فعلوه وسبب ذلكـ، فمن المؤكد أنهم سيتصرفون بشكل مختلف - ألا تعتقد ذلك يا سيد بواروء".
التفت بـوارو إلى ريتشارد ديفونبورت وقـال: "لماذا طلبتَ
 اعترفت بقتل أخيك؟". فـال ريتشارد: "كنت أتسـاءل عمـا إذا كان مـن المـحتـمل أن تسألني عن ذلك، لقد فعلت ذلك لأختبرها" فقال بوارو: "وضٌ أكثر، من فضلك".

كانت تحبه. كان ذلك واضحَا في الفترة القصيرة التي التي قضضيتها معهما. لـم تكن لديّ فكرة لمـاذا كانت تكذب، وكنت أعتقد أنه إذا اختبرتها بطلب الزواج منها..."، ثـم صمت في استهجان انـوان.
 في مـأنق الآن، كان من الأفضل أن أكون أمينة وأكشف عن كل
 ساذج يا سيد بوارو. لماذا لا توافق على الزواج منك يا يا ريتشارد؟ فهذا يجعل كذبتها تبدو أكثر منطقية، أليس كذلك؟ الحب من

النظرة الأولى في ليتل كي، يا لها من رومانسيةَ مفرطة. أنت تـحبها، وهي تـحبكر .
فقال بوارو لريتشارد: "عندها وافقت على الزواج هنك، كان يـمكنك أن تـخبرها بأنك كنت تختبرها فحسب، بـلا هـن أن تترك

الخطبة تستمر "
"أنا...أجل، لقد فعلت ذلك" .
قالت ديزي: "لقد استهتع بتخيـل أن اهـرأةَ أحبـت فرانك، قد تحبه أُـِضا"
فتمته أوليضر بـرود: "צ تكوني قاسـية يـا عزيزنتي ".

قال ريتشارد بهـدوء: "إنها على حق، لا أستطيـع أن أتظاهر بأن هذا النوع هـن الاعتبار لم يلعب أي دور في قَراراتي. وعندها تأكدت عـن أن هيلين لم تَتَل فرانك، وأنها كانت تكذب، شعرت
 أعرفه هو أنتي لم أستطع تـحمل فكرة شنقها بسبب جريـمة لـم تـرتكبها"
وبعد أن نظر إلى سيدني أضـاف: "لذلك راسلتك يا سيـ بـوارو، وطلبت مسـاعدتك، مقترحا أن تتظاهر بـالУهتمام بلعبة بيبرز كي يـعوك أبي إلى هنا".

لـوى سيدني شفته في غضب، وقـد كانـت هـذه هـي المرة الأولى التي أرىى فيـه فهـه يـأخت شكنلا مختلفَا. فانتفت بوارو إلى فيرنا لافيوليت وقال: "ثلديً سؤال لك يـا

سيدتي. لمـاذا قَررت بيع هذا المنزلوء . اعترى وجههيا وميض شيء بـا تماهُا أنه خوف.

مضى بوارو في حديئه كما لو أنه لم يلاحظ ذلك، رغم أنني
 هذا ما قاله لي زوجكِ. ماذا حدث لتدهر منزل كينجفيشر هيل الرائع بالنسبة لكماء"
قالت فيرنا: "جودفري، سأخبره بالحقيقة، سواء أحببت ذلك أم У؛ فالجميع كشف الأسرار، والاَن حان دوري. الحقيقة أنني وجودفري يا سيد بوارو لم نستطع تحمل تكلفة الاحتفاظ الان بهتا المنزل وبمنزل كبير في لندن أيضًا".
 مثلك! لقد كؤنا أموالنا معاًا.
قالت فيرنا بـــرارة: "ومؤخرُا، فَقَد جـودفري الكثـير هـن أموالنا في سلسلة من الاستثمارات السيئة التي لا تعرف عنها شيئًا. هل قَلتُ سيئةَ كان يجب أن أقول أقول كارثية".
 الآن وإلا فلن أكون مسئولُا عما أفعله بك لاحقًا
 كأن هناك احتمالية لوقوع جريمة قتل أخرى . يا لها من إثارة1". فأعلن بوارو بقوة: "ليس هناك شيء مثير في القتل • إنه شيء مأساوي ومدمـر ويستمر في التسبب بالمعاناة بعد سنوات عديدة من حدوثـه - نلأبرياء ولأحباء المذنب الباقين على قي قيد
 اكفهر وجـه ديـزي وقالت بعنف: "هل تعتقد أنتي لا أعرف العـي ذلكى إنتي أعرف ذلك أفضل هنك"

فَال بـوارو: "إذن ربــا ستساعدين على تـخليصنا مـن كل معاناتنا بإجابتك عن أسئلتي بأكبر قدر ممكن من الصدق". فقالت: "'أتوقع أنك ستسألني لمـاذا قتلت فـرانك، حسنًا، سأخبرك".
وقفت ديزيِ وقالت: "'قد أحببت فرانك كثيرًا. كان بطلي، وأنا شـخص بـحاجة إلى أبطال، يـا سيد بوارو . بعض الناس ليسوا بحاجة إلى أبطـال - هل لاحظتَ ذلكَى لكنتي بحاجة إليهـم،


 عليه، كان يعتقد أن أية عقبة يمكن التغلب عليهِا وانيا، إذا حاول المـرئ

 وبدلا من ذلك، كوَن أمواله وأنشأ أروع المدارس وأهِ أصبح معلمًا يلهم عشراتا الشباب ليتعلموا وينجزوا.
"ربما كان على حق في الاعتقاد بـأن أي شيء مـيكن، أو أو ريما كان على حق فحسب بشأن نفسه : كان بوسعه تحقيق أشياء
 وريتشار د لم نكن بهذا القـدر من الشجاع اعة، ولهم نتمكن من التغلب على خوفنا مـن والدينا عندمـا أمـرانا بقطع علا ومـحوه من حياتنا، كما لو أنه لم يكن موجودَا على الإطالـاق. كنا
 منذ الصفر. كنت أشعر بأن تحدي والـديًّ مستحيل، مستحيل تمامُا. لذلك كنت واسعة الحيلة، وصممت لنفسي طريقة لتجنب

المعاناة، فلا يمكنني تحمل المعاناة بالطريقة التي يبدو أن معظم الناس على استعداد لها عندما تسنح الفرصة. هل يمكنك
 لهم أستطع تخمينِ ما فعلتْه، وكذلك بوارو.

 بدونه، وأنني لم أعد أحبه، ولن أفتقده. لقد فعلتُ ذلك أيضًا، أليس كنلك يا ريتشاردئ".
 وأمي، لم أكن أتفق معهما. مـا فعله فرانك كان خطأ، ولكن. . . . لا يتوَف المرء عن حب أخيه عند مـا يِرتكب خطأ" قال أوليفر برود بهدوء: "خاصة عندها يفعل ذلك لمساعدة

ابتسمت ديزي لي وقالت: "أنا أقوى وأكثر إرادة من ريتشارد.
 أصبح أسـهل. كان أبـي وأمـي شفوفين بفرانك قبل أن يسرق
 وانقلابهما ضده كان لا بد أنه يعني شيئًا - أقنعت نفسي بذلكـ ألا كان لا بد أنه يعني أن فرانك شرير وعديم الأخلا وق وخـي عائلتنا وليس على الإطالكا الشخص الذي الني اعتقدت أنه هو . قبل

 أعاني بعد الآن".
قال بوارو : "ثهء".
"حسنًا، ثـم اكتشفت أمي أنها تعاني مرضًا عضالًا أليس

 حتى تتمكن من رؤيته مرة أخرى قَبل أن تموت، فاستسلم ألمر أبي.
 شعرتُ بارتياح شديد عندما سمعتُ بوارو يقول: "أنا لا أفهـم
 عليه قبل أن تبدأ تفسيرها للأمر.

 ذلك والإيمان به أكثر منه أو من أمي - كانت الطريقة الوحير الو الويدة لتجنب شعوري بالبؤس الشديد. لا تجعلني من فضلك أكرد القصة بأكملها. لقد حدث لي غسيل مـخ، جزء منـه على يد والدي الدي، وجزء آخر بفضل جهودي، وسألت نفسي عن مدي الـي الخطر الذي سيشكله فرانك، وأمي في حالتها المريضهة والواهنهي وانـي وأبي يشعر بالخزي بسبب تخليه عن مبادئه وترحيبه مرة أَخرى بـر باللص في في
 الأموال أو الانتقام لنفسه بطريقة أخرى
 أنقذ الأسرة" .

دون النطق بكلمة، نهض سيدني ديڤونبورت وترك الغرفة، صافقَا الباب خلفه.
كانت ليليان تبكي، وقاكت: "أوه ديزي، أوه عزيزتي، قولي، من فضلك، إن هذا غير حقيقي .

قالتديزي: "هذا حقيقي للغاية يا أمي، و...أنتـت تصدقينني"، ثـم ابتسمت وأضـافت: "يبدو عليك وعلى أبـي هــنا. وذلك مـا يشعرني بالارتياح .
سألت ليليان، دون أن توجه سؤالها لشخص معين: "لماذا لا أزال على قيد الحياة الآن ولا أموت؟ هل لا بد أل أن أعيش حتى
 الأعلى ناحية السقف وتمتمت: "ألا يِكن أن أموتالآنء"لماذا أعيشs".
فقالت ديزي بصوتأجش: "ربمـا لم تعاني بعد بالقدر الكافي يا أمي"، فتذكرتُ مـا أطلقته عليها في البداية: صاحبيا الألماسي.
تنحنح جودفري لا فيوليت وقال: " "أود أن أقول...".
"أنا الآن في وضع مـالي آمن ومزدهر كما يمكن أن يأمل أي شخص" .
فالتفتنا جميعاا وحدقَنا إليه، معتقدين أنه من الغريب أن يختار هذه اللحظة ليغير الموضوع. وتـابـع: "كان وضعي المـالي مـمتـازا طـوال الـوحَت، وفيرنا


 زوجتي: لم نبِع هذا المنزل لأنتا كنا نحتاج إلى المال". فسألته: "إذن هاذا كان السببء"
"أفضّل ألا أقول أيها المفتش كاتشبول. ومع ذلك، سأفعل
 أرغب في الإجابة5" . ظهر على وجهه أغرب تعبير، فقد ابتسمت شفتاه نصف ابتسامة - كما لو أنتي لم ألاحـي النصف الامر الآخـر للابتسامة. "كانت لديّ ولدى فيرنا أسباب لرغبتنا في مغادرة
 مـن قبل: مـن خـلال الطريقة التـي كنا نـرى بها الأمـر، أصبـ
 "كنا نعلم أيضًا أن صديقينا سيدني وتيليان سيختلفان معنا إنـا لفتتا انتباههما إلى الظروف التي جعلتنا نرغب في المغادرة. ففي بعض الأحـيان، يختلف الناس حول حـدث معين أو تغيير شيء جيد أو شيء سيئ. يحدث ذلك طوال الوقت"، ثم ضحك جودفري بتوتر.
سألت تيليان: "مـاذا تعني يا جودفري؟ مـا الذي لم تخبرنا به عن كينجفيشر هيل؟".
"أنسم لك يِا ليليان بحياتي وحياة أبنائي وأحفادي إنتي لو
كنت قلت لك، لما كنت سترينها مشكلة على الإطلاق".
فردًّت بحدة: "إذن لماذا لهم تخبرناء".
"لأنني لم أرغب في أن أفسد عليكما هتعتكما بشراء هذا الهنزل"
"لكن مـاذا لو لم أعتقد أنها مشكلة...



المكان هنا. انسي الأمر فحسب، حسنًاء".

فقالت ديـزي لـجـودفـري: "من المـسـتــرب أن تعتقد أن كينجفيشر هيل جنة مـدمـرة، بينما تقضي الكثير مـن الوقت هنا".
هَالت فيرنا: "بسبب تَك اللعبة المُملَّة".

فقال جـودفري: "أوه، مُملة، أليس كذلكى الآن يظهر كل شيء".
"أجل، إنها كذلك يا عزيزي. إنها أكثر الأشياء مللّا في العالم، ففي الوقت الذي يصل فيه الميا المرء إلى رقمّ ثلاثئة وأربعين
 لعبها مـرة أخـرى مطلقًا - ولن آتي إلى كينجفيشر هيل مـرة أخرى ".
فقالت ليليان: "يمكنك المغادرة في أقـرب وقتت ممكن يا
فيرنا".
قال بوارو: "ليس بعد، في الوقت الحالي، سيبقى الجميع في أهـاكنهم، من فضلكم".
فسأل بيرسي سيملي: " "ماذا عني؟ هل لي أن أغادرع لقد غادر
صاحب المنزل، لذلك لا أرى سببًا...".

فقال له بوارو: "ستبقى في مكانك وستلتزم الصمت. شكرا لك يا آنسة ديزي على توضيح سبب قتلك لأخيكِ. هناك بعض الأُمور الأخرى التي يمكنك توضيحها لنا أيضًا".

فنظرت له بترقب.
"كنتِ أول من دخل غرفة الاستقبال، هذا الصباح، بعد ألـو أن


فسأل أوليضر بـرود: "أله نتناقَش في ذلك بـالفعلء".
فقالت ديزي: "بلى، وجدتها".
"وعلى الرغم مـن المبعة والمعطف الأخضر، لم الم يخطر ببالك أنها المرأة التي جلست بجانبك في الحافلة قبل بضعة
 فقالت ديزي: "أجل، كما قلت... لم ألاحظ مـا كانت ترتديهـ" "لكن يا آنسة كانت هناك ملاحظة وضعت على الجثة:" "لقد جلست في مقعد لم يكن ينبغي أن تـجلسي فيه، وها هي آل آلـي العصا

 المرأة التي كانت في الحافلة؛ المرأة التي سمعتها تقول إنها تخشى الجلوس في ذلك المقعد لأنها حُذـرت مـن أَنها ستُقتل إنْ فعلت ذلك؟".

نظرت ديزي إلى بوارو كما لو أنه فَقَد عقله، وقالت: "لمـاذا
 ذكرتَها .
فقال بوارو: "أنا لا أصدقك، لا أصدق على الإطلاق أنك


 يخطر ببالي، وهـذه هي الحقيقة. هل أخبرك لمانـياذا لما لما يخطر



منافية للعقل وتبدو لي مستحيلة. ولا يعتبر المـرء المستحيل |حتمالو"

बَال بــوارو: "إجابـة ذكيـة، أهنـئكك على ذكـك. هـل يمكن أن نرى مـا إذا كان السؤال التالي يتطلب منك المستوى نفسـه هن

الذكاءء"
فاتت ديـزي بصوت يـنم عن الشعور بـالملل: "كم تبقى هن الأسئلهَو هل سنبقى عالقين في هذه الفرثة نلزئـئ". "على الإطلهق. ستحررين قَريبًا من الأْسْر " "حسنًا، إذن أنه الأهـر ".
"قبل سـرقة الأهوال، طلب منك السيـد بـرود مـرتَين، حسب علمي، أن تَكوني زو جته، و وفي المـرتينـين رفضته. ثـم في اليوم الذي
 بـرود طلبت فيها الـزواج هنه. هل كان هناك ارتباط بين هذين
 "أوه، كنت أعرف دائنـا أنني سأتزوج بن أوليفر يوهُا هـا لم أكن أستطيع بيساطة فعل ذلك بسـرعة كبيرة إذا كنتت أريـده أن يـرغب فيَ بـجنون. لن تفهم بـا سيـيـ بوارو، أنت لسـت امـرأة، لكن بعد السـرقة وهـا حدث لفرانك وكل ذلك، كنت خائفة للغايـة هـن أبي وأهمي وها سيفعللانه إذا تقريت من أوليفر. هذا مـا اعتقدته ولكني كنت مـخطئة. عندما سمعت أن أبي راسل فرانك وينوي
 زواجي هـن أوليفر بعـد ذلك، أليس كذلكئ".
قال بوارو : "هل كي أن أسألكِ....؟".

فقالت ديزي بابتسامة عريضة: "تفضل" الوا لا شك أنها كانت سعيدة يإجابتها حتى الآن، وتتطلع ! لى السؤال التالي. "عندما اعترفت هيلين أكتون بقتل فرانك، لماذا لما لم تقولي أي شيءء لماذا لم تخبري الجمميع حينها بأنك أنت التي قتلتهه؟". "يا له من سؤال سخيف|"، كانت تضحك، رغما ريم أنتي شعرت بقدر معين من الانفعال في كلماتها. "كانت هناك هيانيلين التي التي هرولت على الدرج وهي تبكي الوي وتقول: "أوليفر، قَتلته، لقد قتلته" .

 بأن تشق طريقها فيما تريده. وإذا كنت ستسألني لماذا اعترفت لاحقَا يا سيد بوارو، فالا بد أن يكون الجوواب واضخَا تمامْا
 عندما وصلت إلى المنزل. . . بدا كأنه وقت جيد كلا عتراف".

 وضفي تلك اللحظة - عندما كان أوليفر بـرود وبيرسي سيملي الـي وجودفري لا فيوليت يقفون في بهو المدخل أسفل الشرفة؟" أهر أ
 هيلين أو أي فرد شَتل فرانك ديفونبورت. لماذا فعل ذلك بهذه الطريقة مع وجود شهود في أرجاء المكان؟


 إذا كنت قتلت أخـاك بالفعل كما تريدين منا أن نعتقد، فعندئن

يبدو لي أنه ولا بد أن تكوني قد خططت لارتكاب الجريمة أمام

قالت ديـزي بتجههم: "سأترك هذا لك لتعمل عليه". كانت حالتها المزاجية قد تعكرت.
فأومأ بوارو وقال: "سأفعل ذلك، لا تخافئ ما حدث ولماذا. والآن حان الوقت لي لأذهب مـع بيرسي سيملي إلى كينجفيشر فيو. ستبقى هنا يا كاتشبول في هـذه الغرفة، أما الباقون فلهم حرية المغادرة؛ مغادرة حجرة الطعام وليس المنزل".

انتظرت، على أمل الحصول على تفسير لهذه التعليمات. فقد كنت أتوق إلى استنشاق الهوواء النقي بعد هذه الفترة همن المكوث في الغرفة.
قال بوارو: "سيأتي كل واحد منكم هنا، الواحد تلو الآخر؛ ليصف لكاتشبول تحركاته الدقيقة في اليومو الـني قَيتل فيه فرانك ديفونبورت. هل هنا واضح؟ من الأهمية بمكان أن يكون لدينا تصور كامل وصحيح لما حـدث يـوم 6 ديسمبر من العام الماضي، ويجب على سيدني ديضونبورت أيضُا أن يدلي بأِيا ديا إذا حاول التهرب، فالو تسمح بذلك يا كاتشبول". زاد هـنا هـن الأمـر سـوءاء. فعندها يـتعلق الأمـر بالتصدي كلأشياء، فإن مستوى هوهبتي يكون ضهيفًا في أحسن الأحوال كان بوارو يعرف هذا جيدا، وكنت سأذكره بالحقيقة إذا لم يغادر هو وبيرسي سيملي بالفعل !لى كينجفيشر فيو.

## الفصل 13

## الخالة هيستر

لـم أرافـَ بـوارو إلـى كينجفيشر فيو، ومـن ثـم لـم أشهد بشكل
 أشعر تمامًا كما لو أنني كنت معه؛ لأن بوارو وصف لي المشهـد فيما بعد بتفاصيل دقيقة، وآمل أن يكون وصفي على القدر نفسه من الدقَة.

أول شيء لاحظه صديقي في منزل هيستر وبيرسي سيملي،
 جاذبية من الخارج ويضم حدائق أكثر روعة في في جزء أكثر انعزالا

 بهو مدخل كينجفيشر فيو يمكن منه دفع أحدهم.
عندما وصل بـوارو برفقَة بيرسي سيملي، وتـب إلى الأمـام كلب صيد إنجلـيزي كنوع من الاستقبال لهما. كان الكلب أبيض اللون بأذنين برتقاليتين والقليل من النمش البرتقالي (رغم أن

هذا ربما لا يكون بالضبط الطريقة التي ينبغي للمرء أن يصفه



اكتشاف هذا الزائر الجديد المثير.
وثب كلب ثـان إلى الأمـام بينما كان بيرسي سيهلي يحاول

 إنجليزيًا: لونه أبيض تتخلله بقع رمـاديـة داكنـة تجعله وفقًا لبـوارو يبدو كأنه كلب دلماسي صممه شخص ليس لديه أي ! !

كانت هيستر سيملي، التي ظهرت بعد ذلك، امـرأة ضئيلة نحيلة ترتدي نظارة، ولها شعر أبيض مـجعد كثيف. خمن بوارو
 بسرعة كبيرة، وبمجرد أن قدمهـ لها بيرهيا وسلي، أسهيت قائلئلة: "أنا
 الذي أتى بك إلى كينجفيشر هيل؟ لو شك أنك ستخبرني بكل شيء في لحظة. خذ معطفه وقبعته يـا بيرسي. كن صبورًا يـا ستيرلينج! أرى أنك التقيت بالكلبين يا سيد بوارو - ستيرلينج هو مـا يزعجكـ لا تقلق، لن يؤذيك. لا أعتقد أنـه يحب مداق قفازك لأنه مـن الجلد، أليس كذلك؟ ستيرلينج لا يحب رائحة
 ستيرلينج! خذ قفازه يا بيرسي، وضعه في جيب معطفه. يريد ستيرلينج فحسب أن يقضم قليلا من يدك يا سيد بـوارو. إنها طريقته في إلقاء التحية وإظهار أنه يرغب في أن يكون صديقك.

بمجرد أن تجلس سينسى أمـر يديك، وسيلعق وجهك بـدلًا من ذلكر إنه ليس خجولا مثل أخيه الأكبر . هيال هيا يا باوند، تعال !!لى هنا ورخب بضيفنا. إنه مححقَ بارز ومححلل للعديد من جرائم القتل - أليس هذا صححيخا يا سيد بوارو؟ مـن يعلم متى سيزورنا مرة أخرى شخص مميز؟ لو كنت مكانك يا با باوند، لكنت سأحتـنـي بأخيك الصغير وأستفيد من هذه الفرصة" لم يكن باوند يعتقد أن وجـود ضيض شهير في منزله شيء مثير للاهتمام، فجثم على الأرض وبدأ يلعق مخلبه الأمامي. قال بوارو: "هل تسمين كلبيك باوند وستيرلينج، على اسم عملة بريطانيا العظمىई". ردَّت هيستر سيملي بشراسة كما لو أنها لم تكن تَجيب عن ألون سؤال فحسب، بل تجدد التزامَا أيضًا: "هؤلاء الحمقى الذين يحكموننا سيقضون على غطائنا الذهبي إذا لم يوقفهـم أحد.
 ولا شك أنه لن يحتفظ بها بفضل حمـاقتهم، لكن الطريقة التي التي
 يتعلق الأمـر بالمسائل المالية، فالو تـدخل نفسك بها


فقال لها بـوارو: "أنا على يقين من أن أداءك كان سيصبح عظيمَا".

 يقين من أنتي سأؤديها بكل كفاءة؛ لذلك سأحاول الإجابة عن

أسئلتك قَر استطاعتي. لا شلك في أنك ترغب بأن تسألني عن المرأة النتي فُتلت في نيتل كي؟".

تبعهـم الكلبان إلى غرفة الاستقبال، وجلس ستتيرلينج يلهث بحماس بـجانب بقعد بوارو لكنه حمـلًا لله لم يـحاول لعق وجهـه. فقال بيرسي: "يرغب السيـد بوارو في أن يعرف الأمـاكن التي كنت أنوا جـد بها عندمـا وقهت الجـريمهة يـا خاله هيت، لقد أخبرتـه بأنتي كنت معك" "
"كان معي يا سيد بوارو، وقد تعتقد أنتي كنت سأقول ذلك، حتى لو كان غير صحيح، لكن هذا غير حقيقي. لا بد للناس أن يوا جهوا عواقب أفعالهـم، سواء كانت مـرتبطة بـالدم أم لا. فإذا قمتَ بـخـرق المانون في أي وقتت يا بيرسي سيملي، فسوف أبـلغ

عنك الشرطة هباشرهَ، بغض النظر عن صلة القرابـة بينناا" . "أعلم بـا خالهة هيت"، بـدا لبوارو كما لو أن بيـرسي قد أجاب عن هذا الاددعاء بتلك الكلمـات الدقيقة عدة هـرات هن قـبل. سألتْ هيستر سيـملي: "إذن، هـل هـنا كل هـا تـود هعرفته؟ بالطبع لا ؛ لأن هـذه الـهـرأة الشابةَ قُتلت في هـنـزل ليتل كي وليست الأولى التي تلقى هذا المصير في ذلك الهنزل. اذهب يا بيرسي وأعدً لنا شائا أو ههوة. مـا الذي تفضله يـا سيـد بوارو؟" . "سأحتسي قهوهَ شكرًا لك. أنتِ على حق، أود أيضْا أن أسأنكِ عن جريمةَ قَل فرانكَ ديفونبورت . كان على وشلك أن يقول المـزيـد لكن كانت هيستر سيـملي قد بـدأت بالفعل الإجابـة واستمرت في الـحـيـ لبعض الوقت بعد
" "أعرف شيئًا عن مقتل فرانلب ديفونبورت غير مـا يعرفه الجهيع؛ وهو أن خطيبته هيلين أكتون اعترفت بقتله وستشنت لوقترافها ذلك، وأنها أخبرتا الشرطة بأن سبب قِياهها بـذلك أنها وقعت في حب ريتشارد ديفو نبورت. هنا هـراءا فإذا ادعت امـرأة مـخطوبة لريتشارد أنها وقعت في حب فرانك، فلن أجـد صعوبة في تصـديق ذلك، ولكن لا يـمكن ببساطة أن يـحـدث العكس؛ لذا، هـا دافـع هيلين أكتون الحقيقي؟ هنا هـا يـجب أن تكتشفه يـا سيـــ بـوارو. أليس كذلك يـا ستيرلينتج هذا صصحيحا أوه، هل أنت من هؤلاء الذين لا يحبون أن تلعقهم الكالوبء سيفعل ذلك لبضـع لـطات فحسب. من الأسهل عدم إحداث جلبـة. "هـا قَد لا تعرفه أنه في اليوم الذي قَتل فيه فرانك؛ كان هناك شيء أشبه بالهـجرة الجهماعية في الصباح الباكر عن ليتل كي إلى هنا. جاء كل من ريتشارد وديزي وجودفري وفيرنا إلى هنا في حوالي التاسعة والنصف صبـاحا. أصر سيـدني وليليان على الانـفـراد بـاستقبال فـرانـك - كـان بإهكانهما تـفـادي هذه المعاناة لو لم يطرداه من المائلـة في المقام الأولّ. بعض النـاس ليسوا سوى حهقى1 أيعقل أن يسرق ابنك أهوالك وتفشل في إبـلاغ الشرطة عنه - وتحهيه من القانون - وفي الوقت نفسه
 سأفعل العكس تماهُا"

صمتت لتلتقط أنفـاسـهـا واسـتـغل بـوارو الفـرصـة وقـال: "أخبريني من فضلك بكل شيء حدث في ذلك اليوم. إنك تقولين إن ريتشارد وديزي ديفوتبورت وآل لافيوليت وصلوا في التاسعة والنصف. ألم يكن السيد أوليفر برود معههمף" .
"ككلا، لقد كان في لندن، ووصل قبل الساعة الثانية بقليل، وأعرب عن استيائه من الوضع. لم يكن يهدد بثـورة أو أي شيء من هذا القبيل. لم يكن يجرؤ - فديزي كانت تسيطر عليه. لـم يكن يتفهم فحسب لماذا يـجب عليهـم جميعا الانتظار هنا حتى يدعوهم سيدني وليليان مرة أخرى إلى ليتل كي. لقد كان لبـا لِّا حيال ذلك، لكن كان من الواضح أنهـ يـجد الأمـر بأكمله دراميًا وغير منطقي، وعندما قال ذلك، انفعلت ديزي ويدأت تصري نير في في
 منها حتى عن طريق الـزواج، ولـن يصبح كذلك إذا استمر في قول مثل هند الأشياء. كانت شرسة وتهـجمتُ عليهـا لفظيًا - كنتُ
 منطقيًا تمامَا عندما تفكر فيه" أنـي "
"ماذا...s".
"كانت ديزي وأوليفر يفتقدان فرانك بشكل مخيف، وكانا
 برؤيته. لم يكن ذلك لأن أحدًا أخبر أوليفر بأنه لا يستطيع أن أن
 تـم استطردت: "لقد نسيت مـا كنت أتحدث عنه". "أنت..."
"أوه، أجل - كنت أقول إنه لا يمكن لوم ديزي وأوليفر على


 سيدني ديفونبورت. إنه رجـل بغيض، ديزي تحذو حـنوه، فهي

أَيضًا شخصية بغيضةَ نوعًا ما. تحب أن تكون عتحكمـة في كل شيء ول تحشىى شيئًا تقريبًا، لكنها تخشى سيدني ".
بـادر بيـرسي بـالقول: "كان يـجب أن تسمعيها في وقت سـابق يـا
 ترغب في سححَه" .
> " "و تتحدث بينمـا أتحـدث يـا بيـرسي"
> "لكنك تتحدثين دائنـا يا خالة هيت" .

تابعت هيستر: "ربما تغلبت ديـزي أخـيـرا على خوفها من والد.ها. سيكون من الجيـد لها إذا أصبـحت هكنا بالفعل. لا بـد أنهـا كانت لا تزال خائفة هنه في يوم هقتل فرانك، وهذا هو السبب في أنها بدأت التعاهل هـع أوليفر المسكيـن بهـذه الوحشيـة. كانت
 فجميعهم كانوا يـتظرون هنا مثل الـحمقى دون سبـب وجيـه - وقد أهان ذلك كبرياءها، ولم يكن كبريـاؤها يسـمح لها بأن تقول "أععلم أن هطالب أبي غير هقبولة ولكني أخشى " لو قَوف في وجهه "، لذا بـدلا من ذلك، صبت غضبـها على أوليفر، الذي لفت انتباهها عن غير قصد إلى ضعفها وخنوعها. لا يخجل كثير من الناس على
 كان قهر سيـدني لها يـقلقها. يـمكنني تفهُمُ ذلك . فتح بوارو فمـه، الأمـر الذي استغلته هيستر سيـلي كفرصـة
 للخخوف من شبيء أو آخر، لكنهـم لن يـروا اللأمـر كذلك، سيقولون ! إنهم يـحتر هون الأعراف الالا جتماعيـة أو يهتمون بمـراعاة هشاعر الآخرين. هنا هـراء| إنههم جبناء لا يعرفون شيئًا عن الحريـة.
 المفترض أن نتحدث عن ديزي، التي هي على العكس تما تمامَا مـن

 تكون ابنًا من أبناء عائلة ديفونبورت يا بيا بيرسي. كان سيصبح هنا شيئًا جيدا. لمـاذا لا تحضر القهوة؟".
فَال بيرسي: "أوه، لقد نسيت الأمر"، وهـرع مغلقًا الباب
خلفه.
فقالت هيستر لبوارو: "إنه ليس ذكيًا. ماذا كنت. . . ؟ أوه، أجـل، أردتَ أن تعرف مـا حدث في اليوم الـنـي فُتل فيه فرانكـ

 ذكُرني بأن أخبرك بشيء مههم عنها، فقد أرسلها سيدني إلى هنا

 حتى إنها أخبرته بأنه غير مرحَب به في منزلها ونها وغير مسموح

 أن يِلعبوا الجو لف للتخفيف عن أوليضر، وانطلق الثتالـاثة للعب: جودفري وأوليضر وبيرسي. وبقيت أنا وباوند وستيرلينج هنا،
 ساعة ونصف الساعة. وأخذ بيرسي الأولاد للركض في الغابة". وهـع رؤيـة السـؤال يتشكل على وجـه بـواروو، قالت هيستر: "ليس جودفري وأوليفر. لا ينبفي أن أصف جودفري لا فيوليت

بأنه صبي، حتى لو كانت لديه تلك البشرة الغريبة والناعمة التي
 ومسـدت باوند، الذي تدحرج على ظهره ورفع ساقيه في الهواء،


 لم يكن يريده بالتأكيد. "هناك شيء تريد بالتأكيد معرفته إذا كنت مهتمًا بعائلة ديضونبورت؛ وهو المحادثة التي دارت بين جودفري وأوليضر بعد
 جميعاً الجولف. يـجب أن تذكُرني بأن أخبرك بكر بكل شيء عن دن ذلك، بالإضافة إلى ويني لورد. وبعد ذلك . . . لست متأكدة من أنني قادرة على تقديم أية مساعدة إضافية. من الواضـي أنك لا تصدق أن فرانك قتل على يد خطيبته هيلين أكتون - هذا مؤكد، وإلا فلن تسأل عن تحركات الجميع في ذلك اليوم - ولكن إذا كنت تعتقد أن شخصًا آخر قتل فرانك، فأنا لا يَسَعني إلا أن أَوول إن إنتي
 على الإطلكق. أعني، من الواضح أنه لم يكن أئِّا من آل لا فيوليت. لكن...".
فسألها بوارو: "لماذا كان هذا واضحْء"
 بد أن أقطع تدفق أفكاري كي أرد عليك. هذا واضح واني لأن جودفري
 أي شخص. في حين أنـه يمكن لأي مـن أْــراد آل ديفونبورت

أن يفعلوا ذلك؛ لأنهـم إمـا طغاة، كحـال سـيـدني، أو تشوهت

 أرى أن لديك سؤاُلْ آخر لي. فلتتفضل".
كان بـوارو مترددا لأن يملأ الصمت المبهج وغير المتوقع بالكلمات، فقال: "صديقي المفتش كاتشبول. . . . تفاجأ عندما وأ وصفت هيلين أكتون فيرنا لافيوليت بأنها لطيفة، وسأعترف لك بأنتي كنت أيضُا مندهشَا قليلا" .
 الأشخاص المفضلين لديُّ، فهي المرأة الأكثر لطفًا وودًا التيا التي يمكن أن تقابلها. هل تعرف كيف التقيناء بالطبع لان، فكيف لك الك أن تعرف § سأخبرك. كان جودفر أن
 أكثر ملاءمهة، وكان يجب على لجنة العقارات أن تمنـع سيدني من تغييره. إنني لا أكترث لأي شكل من من الأشكال بأنه هستلهـم


 المستطاع: "علمت أن الخطة الأصلية لآل ديفونبورت كانت شراء هذا المنزل" .
"أجل، تم الاتفاق على كل شيء، ثـم اكتشفوا أن آل لا فيوليت

 في الواقِع، وإلا فلمَ كان سيبيع المنزل بأقل بكثير مما يستحق؟

كانت صفقة لا يرفضها سوى أحمق، حتى لو كان هـا المنزل أكثر جـمألا مـن العم بومبليشوك، وهـو مـا سأسميه منزل آل ديفونبورت من الآن فصاعدًا "على أية حال، هكذا أصبحت أنا وفيرنا صديقتين. لقد كنا جارتين في الحي لبعض الوقت، لكنني لم أكن أعرفها جيداً،


 على مشتر جديد لهنا المنزل، فقلت لها:"كلاد، شكرًا". كان قد حدث شيء غريب يا سيد بوارو: بمـجرد أن أخبرني سيدني ديفونبورت بأنه لم يعد يرغب في شراء هـراء منزلي - في اللحظة التي تركت فيها الكلمات فمه القبيح - عرفت أنني لا أريـد بيع
 У يريد العيش هنا، أدركت في الواقع أنتي أريد عكس ذلك"
 سيملي لماذا يعد منزل كينجفيشر فيو أكثر تميزًا من أي منزل آخر صادفته من قبل. (لم يرو لي بوارو هده التفاصيل خاصة) بمجرد أن صمتت عن الحديت، قـال بـوارو: "هل يمكن يكون هناك سبب آخر لرغبة آل لا فيوليت في بيع هنزلهماء سبـ لا يتعلق بالمال؟".
"أفترض ذلك، لكني ע أستطيع التخمين".
"قبيل قرارهما بيع المنزل، هل كان قد تغير أي شيء في
"!طلدقَا. تـادرًا مـا تتغير الأمـور هنا في كينجفيشر هيل،
والحمد لله على ذلك".

سـأل بـوارو: "مـاذا عـن السـيـد ألـفـريـد بيكسبي وشـركة
كينجفيشر كوتش؟".
"ماذا بههماء".
"ألا يستاء بعض المقيمين من السيد بيكسبي وشركته؟ سوقية الحافالات واستخدامه لاسم" "كينجفيشر"؟ "ا
"أجل، لكن هذا الوضع كان قائمًا قبل وقت طويل من شراء جودفري وفيرنا للمنزل هنا. إن سوقية السيد بيكسبي يعانيها
 جلستها ورفعت نظارتها فوق أنفها، وأضافت: "شيء هـا فـد تـنـير في كينجفيشر هيل، وقبل أن يقرر جودفري وفير وفيرنا بيع منزلهـما أيضًا: لقد تغير الحارس. وقد اعترضت بشدة، لكن لم يعترض أحد غيري، وفي النهاية اضطردت إلى الاستسلام. لما يكن أحـر في صفي غير لافينيا ستينت وهي عديمة الفائدة، وحتى بيرسي رأى أن اعتراضي غير منطقي". فقال بوارو: "الحارس؟"
"أجل، عنـد هـدخـل الـحـي. تـقاعد الـرجـل السـابقى، وحـل
 ألم تلاحظه عند وصولك؟ إنه كثيف الشعرا وليست له جبهة

 - كان أصلع مثل كرة الجولض وكان حاجباه خالـ خفيفين - لكنه كان يبدو دائمًا ذكيًا، على العكس من هـنـ الجوا الرجل الذي خلفه، ومن

يمكنه الاعتراض على كرة الجولف؟ إنه ليس خطأ هذا الرجل
 ذاتها، بل وهتأكدة من أن الحارس الجديد موظف ألـي ومههذب - في الحقيقة أعرف أنه كذلك - ولكن هل انل كانت هناك
 وصولهمَ ألم يكن من المـمكن أن يوضـ في مكان أقل شهرة؟ أقل وضوخا؟ هـا الذي تبتسمر بشأنه يا سيد بواروو؟ هل تعتقد أنتي عجوز سخيفة لأنني أهتم بمثل هذه الأشياء5". قال بـوارو: "أنا أعتقد أنه بفضلك بـدأ اللغز يتكشف. هنه القصة بشأن الحارس الجديد والحارس القديهم الذي كان يشبه

 تقول إن الحارس القديهم والحارس الجديد مرتبـيطان بجريمتي القتل اللتين وقعتا في كينجفيشر هيل؟ " "على الإطلاق... .

لم يكن بوارو قادرا على قول المزيد، إذ، في تلك اللحظة، عاد بيرسي إلى الغرفة متعترًا في خطواته حاملا والسكر على صينية تتأرجـع بين يــيـه، فنهض الكلبان وبـــآ النباح.
كان من الطبيعي أن تزعج الضوضاء بوارو، لكن مـا توصَل له من استنتاجات جعله لا يتأثر بدنك. لا لـينيا ستيا ستينت - امرأة
 - ريما كانت عديمة الفائدة لهيستر سيملي، لكنها كانت مفيدة جـًا لْهيركيول بوارو.

بمـجرد تناول المرطبات، ومغادرة بيرسي بتعليمات بإجراء عدة مكالمات هاتفية نيابة عن خالته، ذكُرها بوارو بأن لديها مـا تخبره به عن ويني لورد.
 الوقت. أليس حقيقيًا أنها له تعد تعمل لدى آل ديفونبورت؟". أكد لها بوارو أنه، وبحسب علمه، فإن هذا حقيقي. "لم تكن
 سيدني ديفونبورت إن عودتها غير قابلة للنقاش .
"أجل، צ أعرف ما الدني فعلته لتكون غير مرحِب بها إلى

 اتخذ سيدني وليليان موقفا منها منذ فترة طويلة، ليس بسبب أي شيء فعلته ويني نفسها ولكن بسبب ديزي" . قال بوارو: "اشرحي أكثر من فضلك" .
حدقت هيستر سيملي إليه وقالت: "حسنًا، بالطبع سأشرحا
 بـا سيد بـوارو مـا إذا كنت هعتاذاً التحدث مـع الأشخاص الذين
 بنصف القصة فحسب..."
 المعلومات مـن هـؤلاء اـدنـــن يصرون على إخبـاري بـأقـل قــر ممكن هنها".
"أحاول أن أخبـرك بأكبر قدر ممكن، لـنا من فضلك لو تقاطعني مـرة أخـرى. بـعـد أن طـرد سيدني وليليـــنـن فـرانك،

تقربت ديزي من ويني، وسرعان مـا أصبحتا لا تنفصلان عن
 التي تنتمي إلى آل ديفونبورت فجأة ودودة مـع خادمةا لم يكر المن بوسعهما تحمل ذلكا عرفت ديزي هذا الأمر وجعلها ذلك أكتر تصميمًا على التباهي بصداقتها مـع ويني. ربمـا لم تكن لديها الشجاعة للوقوف في وجه والديها بشأن مسألة فرانك، لكنها لمر ألم تَخْف قَط إغضابههما بطرق أخرى، مـا دام أنه لا يمكن إببات أنهها تتعمد ذلك.
"أعتقد أنها فَررت أن تتعامل مـع ويني على أنها أختها الصغيرة الجديدة؛ لأن سيدني وليليان قررا أنها يـجـ أنـب أن تقطع







فقال بوارو: "لكنهما فعلا ذلك، لقد طرداها".

فقالت هيستر: "حدث ذثك لاحقَا، عندما قَرْرت ديـزي أن



 على خدمة الأسـرة؛ لذلك حـاولا التعامل كالمعتاد مـع ويني،

ولكنههـا كانا يوبـخان ديـزي على انضراد ويصبان جام غضبهـا عليهِا لأنها تتخذ هن الحخادهـة صديقة لها. سمعت فيرنا الكثير هن هذه التهجهمات اللفظية. لم يكن هـن الصعب عليهيا أن تفعل ذلك - "ل يهتم سيدنـي بـخفض صوته عندها يكون غاضبًا. و فئي كل مـره، كانت ديـزي تقول: "بالطبع يــا أبـي، أنـت هُحق تمامُـا سـأحاول أن أفعل هـا هو أفضل في المستقبل" "، وبعل ذلك تستمر في التصـرف تـجاه ويني بالطريقة نفسها تمـا مًا. "الآن، دعني أخبرك يا سيد بـوارو: ربما كانت ديزي تشعر بـالـوحـدة وحزينـة مـن أجـل فـرانك، وقَد أدى ذــك إلى تطوير علا قَتهـا بـويـنـي كبـديـل لأخـيـهـا، وبــن فـي رأيـي - وهــنا رأي فيرنا أيضضـا، فـإن هدفها الرئيسي في انتهاج هـذا السلوك هو مضايقة والديها. أعتقد أنها أرادت أن تَول لهـيما بطريقة غير مباشرة:"انظرا إلى هـا فعلتماه. لقد طردتما فرانك وأنـا الآن أتخخذ هن خادهتكمـا أختا، وأتتما تكرهان ذلك، أليس كنلكى كان
 قام بـوارو بإيماءة لتأكيـد كلامها، شـاعرًا بأنه تَهيذ يُعدُّه معلهd لاختبار مههم.
واصلت هيستر: "كل هــأ كـان لـه تأثير سلبي على ويني، لست هتأكدة هن السبب - توتر الأجـواء في ليتل كي، وهعرفة أنها كانت السبب في ذلك جزئيًا - لكن مستوى عملها تراجع. فبعد أن كانت دائمَا ذات كفاءة و هبتهـجـه وقادرة على أداء وا جباتها
 شيء. رغم أنه كانت هناك مرحلة وسيطة"

فتح بوارو فمه ليسأل مـاذا تقصد، ثمم اعتقد أنه من الأفضل
ألا يفعل ذلك.
"في البداية، على ما يبدو، كانت ويني مسرورة جدًّا لأنها حظيت باستحسان ديزي، حتى إنها أهملت بعض واجباتها لأنها


 الانحـدار في المعايير مصحوبًا بانطواء وتعاسة. لقد أـدا اختفت

 أخـرى بعد فترة دون اعتـنار أو تفسير. ربما تكون قـد تأثرت
 رد فعل ديزي على مقتل فرانك أكثر من استيائها من الجريمة نفسها".
"كيض...9".
"سيد بوارو، إذا كنت ستسألني كيض تفاعلت ديزي مع موت فرانك، فسأجعل باوند وستيرلينج يهجمان عليك. كان هذا هو
 الصبر".

حدقتت هيستر سيهلي إلى بوارو في صمت لمدة خمس ثوان
 الجميع مستائين بشده، لكن فيرنا قالت إن وَقْع الأمر كان أشر أشد على ثلانة أشخاص: هيلين أكتون وديزي وليليان. أبرزت تعاسي ديزي العميقة قسوتها، ومن الذي نال النصيب الأكبر من ذلكى

ويني بالطبع - التلميذة الحاشقة. نظريتي هي أن ويني أدركت حينها فحسب أنها لا تعني شيئًا لديزي ولم تكن تعني ألها أها شيئا مطلقًا. لقد رأت أنها بالنسبة إلى ديزي لمّ تكن أكثر من طريقَ مسلية لهضايقة والديها، ويجب أن أخبرك بأن فيا فيرنا لا تَتفق
 طرد فرانك، بينما أعتقد أن الرغبة في فعـل شئ لجعل سيدني وليليان يعانيان كانت أمرَا بالغ الأهمية لها وا أعتقد أن ديزي استخدمت ويني المسكينة وهي تضع هذا الهـدف في الاعتبار". تنهدت هيستر وتابعت: "بعد ذلك، بعد أن دئ دمرها فقدان فرانك، والذي جاء بعد وتِت قصير من أملها في أن يلم

 أداء ويني في المنزل أكثر . لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي أنها كا وانت
 ستهتم كثيرًا بهنا الأمر" ". فكر بـوارو في السؤال التالي الـذي يرغب في طرحه، فلم يطرحه، ولم يندهش عندما ردت عليه هيستر.
"وهو مـا يقودني إلى أوليفر برود والمـحادثة التي التي أجراها
 فرانك. بمجرد أن غادرت ديزي وريتشارد وفيرنا مع ويني إلى ليتل كي، كان أوليضر في حالة يُرثى لها لـا حاولي
 صدره. ففادرت حتى يتمكن الاثنان من التحدث معا، رغم أنني

بالطبع سمعت كل كلمة. كلا، لن أعتذر عن ذلك يا سيد بوارو.

سألها بـوارو: "هل كان السيد برويد تعيسأنا بشأن شـجاره بع |السيدة ديزي؟" .
 بالذنب الشديد بشأن الطريقة التي عامل بها فرانك، فالر الرجان كانا صديقين حميمين في الماضي؛ كانا مئل الأخوين. وقد سرق فرانك الأموال من سيدني لإنقاذ أوليضر ووالده المريض

 تجاري هع فرانك - المدارس. هل تعرف بأمر المدارس؟ ". لوَح بوارو بأنه يعرف ذلك.
"كان أوليفر سعيدًا بالفائدة التي عادت عليه مـن النشاط


 شيء كان يرغب في نسيانه: خوفه الرهيب من تدهور حـر حالته


 القيمة مـع كل شيء آخـر. . . . يكفي القول إنــه مـن وجهـة نظر أوليفر لمّ يكن يمكن لصداقتهمـا أن تستمر . استمر هو وفرانـ انك
 يلتقيا وجهُا لوجه مرة أخرى، فقد قال أوليفر لجودفري إنه لم

يكن بإمكانه تحمل لقاء فرانك وجها لوجه، لذلك لا عجب أنه كان يخشى اللقاء الوشيك في ليتل كي. لم يكن يستطيم تـجنب فرانك حينها، أليس كدلك؟ كان هتاك ترحيبًا بعودة فرانك إلى العائلة....".
"معذرة"، كان بوارو مصرًا على الكلام، وكان مستعدًا اللتوبيخ




 ديفونبورت".
فقالت هيستر بلا مواربـة: "هل أنت أحمقيء هل تعتقد أن كال الأمرين لا يمكن أن يكونا صـحيحين في الوقت نفسه؟ كان

 المنخفض لذاته هو الذي منعه من الاستمرار في صي صدا فرانك، وليس كراهيته له، فبعد كل تلك الأشهر التي لمر يستطع تحمل رؤيته أو التحدث إليه، كان يتمنى أن تكون الأمور مـختلفة ويشعر بشدة بالاشتياق لصديقه، لكنه لم يستطع التفلب على شعوره بالخزي .
 يعد أمامه خيار إلا كمابلة فرانك وجهًا لوجه....".

فقالت هيستر: "كان يعلم أنه سيكون لقاء غير مريح على الإطـلوق، وأنـه أيضُا لا مفر منه، لذلك تمنى أن ينتهي الأمـر بأسرع وقت ممكن".
"لقد قال لجودفري إن أسوأ شيء على الإطلوق أنه كان يعلم أن فرانتك سـوف يسـامحه دون تـردد. وهــنا مـن شأنه أن يجعله يشعر بمزيد من الخزي، إلى جانب حسرته على ديزيرئ كانت متحمسة جدًا لعودة فرانك، مـا جعل أوليفر يشعر بأنه غير


 أنصـحك باستجواب كل من ويني لورد وأوليفر برود عن كثب". قال بوارو مراوغُا: "اقتراح مثير كلاهتمام". فقالت هيستر: "سيكون من الغباء أن تتَجاهل نصيحتي في يوم عودة فرانك الكبرى إلى منزل العائلة، كان كل من ويني

 في جذب انتباهها حتى ولو للحظة مع وجود فرانكء الغيرة دافـ قوي للقتل يا سيد بوارو. أنا متأكدة من أنني لست بحاجة إلى إخبارك بذلك".
سألها بـوارو: "هل قـال السيد بـرود أي شـيء آخـر للسيد لافيوليت تَرَينه مهـمّاء".
"ليس تمامُا، لم يِرج الحديث عن هذا السياق: الشعور بالإشفاق على الذات والخزي. بدا أنه يريد الاعتراف بكل شيء،

كل خطأ اقترفه في الماضي، كما لو أن جودفري رئ رجل دين أو مـا شابها وترجَى جودفري ألا يخبر ديزي بشيء من ذلك"
سألها بوارو : "مـا أخطاء الماضي؟".
"كل النساء اللاتي أسأن معاملته، وكل من أساء معاملته. كانت هناك فتاة خدعته لأشهر، مدعية أنها فقيرة وبلا أسرة، ثم اكتشف أنها من أفراد الحائلة المالكة الدنماركية. شعر بأنه أحمق كبير لأنه صدقها".
"ال...الدنماركية...".
"ثم كانت هناك الفتاة التي تُصرَف معها بطريقة منافية
 بالطبع. أجد أن الشباب يترددون في نطقَ الكلمة. لا أسنطيع تفسير السبب، إنهـا مجرد كلمة. على أيـة حـال، ألقى أوليضر باللوم على الفتاة في ذلك، بينما كان مخطئًا بالقدر نفسه، وشعر بالذنب والخجل الشديدين • قال بوارو: "وقد اتبع النمط نفسه مـع فرانك" وافقته هيستر الـرأي وقالت: "بالضبط، كان أون أوليفر على


 رجل في عمره لن يرغب في أن يكشف سـره لامـرأة عجوز، خاصة
 كومها على ذلك والتخلي عنها".
تنبه بوارو على الفور وقال: "هل أسفر هنا عن شيءء" . كان يرى أن هذا مثير للاهتمام.

رهقت هيستر بوارو بنظرة تنم عن معرفة وقالت: "أعتقد أن الأهـر لم يـتطور إلى هذا الحـلـ أصبـحت قَصة أوليفر منـحرفة !إلى حــ هـ في تلك المـرحله، لكنه هال إن الطبيـب هارلي ستريـت الذي كان يعتني بوالده المـحتضر، لن يساعدهما، رغم أنه كان بإبكانه ذلك بسهولة. كان أوليفر يصفه بالرجل البغيض تارة، ثـم يـندد بسلوكه المـروع ويشيـد بـحكمـة الطبيب تارة أخرى . عدم مساعدة الآخريـن في التتخلص هـن طفل تصـرف صـحيحا هـن الكفترض أن ينقد الأطباء الأرواح، وليس وأدها في هـهدها ". سألها بوارو: "مـاذا حـث للمـرأة والطفلع".
"نم يقل أوليفر، ليس على وجه التحديــ. اسمع لي بأن أكون واضححة: لم يقل بطريقة هباشرة إنه كان هناك طفل، ولم يقل إنهها تخلصا منه، لكن كان هـن الواضع أنهما فعلا ذلك. يـمكن للمـرء دائمُا أن يـجد طبيبًا غير مهني ليرشوه وينفذ هـن خلاله هـا يـريـ. على أيـة حـال، عامـل أوليفر الفتاة بـسـوة بعد ذلك وقطع علا قته بها - وهـا لم يـكن يِكذب على جودفري، وهو ما لا أعتقد أنه صحيح، فقد شعر بالفزع حيال كل شيء، تماهُا كما شعر بانفزع تجاه معاهلته لفرانك. نظريتي يا سيد بوارو هي أن جميـع أخطاء الرجل المسكين المـاضية كانت تعيد صياغةَ نفسها في ذهنه بطريقة هـحموهـة إلى حـل هـا نتيـجة قلقه هـن احتمال رؤية فرانك مرة أخرى . أصبـحت كراهيته لنفسه خارجةَ عن السـيطرة. كان من الواضتح أن جودفري لم يكن قَادرًا على أن يـجعله يشعر بأي حال هـن الأحـوال، بـحال أفضل. أفضل مـا استطاع فعله هو اقَتـراح لعب الجهولف. لا أعـرف - ربـا يكون هذا هـجديًا هـع الرجال، لكنه بالتأكيد لن يـجعلني أشعر بـحال

أفضل. إن الالاستمـرار في ضـرب كرة صغيرة بعصا مثيرة للضحك لساعات هتتالية بضيعة للو قت وشيء سـخيفا " سألها بـوارو: "هل تصادف أن ذكر أوليفر بـرود اسم طبيب والدهء الطبيب الدي لم يساعده في....حل المشكلةء" لقد توقع أن تجيب هيستر سيملي بالنفي وتفاجأ عندما قالت: "أجل. تذكرته لأنتي في البداية اعتقدت أن أوليفر يشير
 جريف. ككن نطقه له كان خاطئا في كل مرة، وسرعان الون ما ما أدركت
 الهاتفـ في لندن. هل يمكن أن نبحت فيهى لا أعرف ما إذا كا كانت التهجئة هي إي - إف - إف أو إي - بي - إتش، ولست متئ وتأكدة هـن رأيك في إمكانية مساعدة طبي إيب والد أوليفر برود، لك في حل غموض أي من جريمتي القتل". "دعينا نلق نظرة على دليل الهاتف".

أبطأ مما كان يعتقد بوارو أنه ممكن، نهضت هيستر سيملي وقالت: "اتبعني، لا تسرع في حركتك من فضلك أتك وإلا فستو قضظ الصبيين. إنهما يحتاجان إلى قيلولة بعد الظهر وإلا فسيصبحان غاضبين طوال المساء".

لـقـد اسـتفرق بـوارو عـدة دقائـق للـوصـول إلـى بـاب غرفة الاستقبال على أطـراف أصابعه، وعندما اقترب منه، استوقفـا رؤية شيء فوق رف في الجوار . لقد كان كتابًا هو ما لفت انتباهـها
 العثور عليه هنا مفاجئة بدرجة كافية، لكن الأمر الذي كاني كان أكثر !إثارة للدهشة بالنسبة إلى بوارو هو اسمر المؤلف، فتمتم قائلا :
"ساكري أونير "ثم ابتسهو وقال لنفسه" "الآن، أخيرا، يمكنني إحراز تقدم سريع. يجب أن أبحث عن كاتشبول. هناك الكـي الكثير ممـا يجب القيام به" . وقد ألقى نظرة تنم عن الشعور بالذنب على باوند وستيرلينج في حال ما إذا كانت أفكاره عن الحركة ونـي والسرعة تؤتر بطريقَة مـا على الكلبين وتوقظهـها من غفوتهما.

## $\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$ <br> t.me/t_pdf

الفصل 14

## قائـمة مهام بوارو

غمغمت قائلذ محاولًا تجنب ابتلاع جرعة من الماء: "حسنًا، هل سألتَ هيستر سيملي كيف جاء كتاب ديزي ديفونبورت ليكون في منزلهاء"، كنت أسبح في مسبح فيكتور ماركليو الشهير في كينجفيشر هيل. وكان بوارو يسير على العشب بـجانبي - 20 مترُ'ا لأعلى، و20 مترُا لأسفل مرة أخرى - وتحدنـينـا وأنا أسبح، فقال بوارو: "لا تهدر الوقت في السباحة يا كاتشاتشبول" حاولت إقناعه بالانضمام إليَّ لكنه رفض وأصر على أن أن الماء
 إلى درجـة حـرارة يمكن تحملها ما لما لم يقض المرء سار ساكنًا فيها.
 بالسرعة التي كنت أرغب فيها، واضطررت إلى الإبطاء لتتناسبا
 بغض النظر من السرعة. لا شيء يضاهي السباحة في في الهواء الطلق بينما يلامس وجهلك الهواء النقي والماء. كنت قد قَلت له

قبل بضع لحظات: "يـجب أن تَجربها حقًا يا بوارو. إنها تصفي
فأجابني حينها قَائلا : "ذهني ليس بحاجية إلى أن يصفو ـ واذا كان ذهنك غير صاف، فيجب أن تكرس نفسك ليس للهي في في في الماء الماء مثل الكلب، ولكن لترتيب أفكارك بعناية أكبر في المستقبل؛ بتنظيم ومنهجية. ألم أخبرك بهـدا دائمـا 5 ".
وردًا على سؤالي الأول قال: "بالطبع سألت عن العتاب. كماذا تفترض أن نسخة ديـزي ديفونبورت من ملتقى منتصف الليل هي التي انتهى بها المطاف في منزل كينجفيشر فيو؟ لم تكن النسخة نفسها. كانت نسخة منحتها ديَا ديزي إلى فيرنا لافيوليت كهدية، فقرأتها فيرنا واستمتعت بها، ثم أعطتها إلى هيستر سيملي".

فقلت محاولا، بينمـا نتحدث، أن أحسب طول حمـام السباحة الـني كنت أسبـع فيـه: "إذن فبان ديـزي تلقته كهدية وأنـي كهدية". كان من الصعب علئ حسـاب طول المسبح والحديث في

الوقت نفسه.
قَال بـوارو: "إنها لمم تعطه فحسب لفيرنا لافيوليت. وفقَا لهيستر سيملي، فقد أعطت أيضًا نـخة إلى أوليفر بـرود بعد قبونه عرض الـزواج. عندهـا أعطته لفيرنا، أخبرتها على مـا يبدو بأنه كتابها المفضل، فقالت:"أعطي هـا الـنا الكتاب لجميع الأثـخاص الأكثر أهـمية في حياتي". وقَد قَـرأت أجـزاء منه بنفسي: يبدو أنها قصة مثيرة للا هتمـام لعائلة قاسية وواهنة".

فقتل: "لا عجب في أن ديزي ديفونبورت تحبه كثيرًا".
"أخبرني يا كاتشبول، نماذا تقول !ن الآنسة ديزي، كما أعطت العتاب كهدية، تلقته أيضُا كهدية؟"

فتوقفت عن السباحة ونظرت إليـه. لا يمكن بالتأكيد أن
 بجوارها. وقالت إن نسخة الكتاب التي كانت معها، النسخالة التيا التي
 أن تخبرك بالشخص الذي أهداها إياها".
"أنت على حق في كل ها قلته، هذا رائع، أليس كذلك؟".
 أحبته كثيرًا حتى إنها أعطته للاَخرين؟ لУ أستطيع أن أرى أي

 كان هـنا أول مـا قـالـه لي بـوارو عندما التقينا بعد زيـارتـهـ لهيستر سيملي: "لن تصدقني يا كاتشبول عندهـا أخبا أخبرك باسم مؤلف ملتقى منتصف/لليل. هذا الكتاب كتبته امرأة تدعى جوان بليث/ أجل، أنا على يقين من ذلك".
 جـوان بليث عندما سمعتني أقول"ملتقى منتصف الليل" في في ألما الحافلة. لمر تدكر أنها ألفت أو نشرت كتابًا، وفجأة ذكرت أهر أمامها العنوان. ربما اعتقدت. . . لا أعرف ما الذي الذي كانت تفكر فيه، لكن يمكنني أن أتفهم كيف يمكن أن يزعجها ذلك قليلا" أِيا



رأيناها في الحافله هي نفسها جوان بليث التي كتبت الكتاب. ٪ يـوجد سبـب لافتراض هذا" .
"في كلتا الحالتين، هصادفة بهذا القدر ...مستحيلةا فإمـا أن ديزي سافرت ومعها نسخة من كتاب ملتقى منتصف الليل ثم تصادف أنها جلست بجوار مؤلفة هذا الكتاب، أو - على الأرجح جلست ديزي بجوار امرأة لهـ تؤلف الكتاب ولكن اسمها هو نفس اسم مؤلفة الكتاب بالضبط"
فتنهد بوارو وقال: "كاتشبول، كاتشبول، هل هـا زلتَ لا ترى مـا هو واضح للغاية؟"
وفـجأة شعرت بأنتي فهمت، أو هكنا أعتقد، وقلت: "ربمـا لم يكن جـوان بليث هو الاسم الحقيقي للمرأة التي كانت في الحافلة. لم ترغب في أن تَوول لنا اسمهـا الحقيقي، فبعد أن رأت كتاب ديزي ولاحظت اسمر مؤلفته، اختارته ليكون اسمها المزيف".

فقـال بـوارو: "في بـض الأحـيـان أثـعـر بـاليـأس مـنك يـا صديقي، أجل، ربما تكون قد اختارت جوان بليث ليكون الـيان اسمها المزيف بعد أن رأته على غلاف كتاب الآنسة ديزيَ لكنـ، ...كيف رأيت ذلك ولم تر بقية الصورةء ".
وضعت رأسي تَحت الماء وسبحت بأسرع ما يمكن إلى الحافة البعيدة لحمـام السباحة، ثـم عدت مرة أخرى حيث كان بوارو يقض ساكنًا في انتظاري. فصعدت إلى السطح، وقلت: "هل المرأة التي كانت في غرفة استقبال آل ديفونبورت والتي تحطمر رأسها ! !لى قطع صفيرة هي تفسها جوان بليث الخاصة بالحافلة، كما

أفترض أنني يجب أن أطلق عليها من الآن فصاعدًا لتمييزها عن جوان بليث المؤلفة؟ أم ليست هي؟". "رسميًا لم يتهم..."
.تحديد هويتها. أعلمه، لكني أفترض أن لك رأيـا في ذلك. أنت تعتقد أنك تعرف هويتها".
فقال بـوارو: "هل ترغب في أن أشاركك أفكا أفكاري المؤقتّة؟
 الخاصة بالحافلة. واسمها الحقيقي ليس جـوان بليث، وهي بالتأكيد ليست مؤلفة ملتقى منتصف/اليل" .
"إذن من تكون؟".

 الأحجية معًا، لكن هناك بعض الأشياء ألشياء التي يجب أن أن أفعلها، وأشياء أخرى يتعين عليك فعلها". "اعتقدت أنه قد لا يِكون هناك ما يِجب أن نفعله "تمتمت،


 لكساعدة بوارو ما دام في حاجة إليًّ.
 تكون قد تحدثت إلى الجميع وسمعت أقوا الهم".
"أجل، ويبدو الأمر كله واضحا بعضهم، فلقد غادر أوليفر بـرود إلى لندن في وقت مبكر جدًا

مـن الصبـاح. وبعد التاسعة بقليل، انطلقت ديـزي وريتشـارد ديفونبورت وآل لافيوليت إلى كينجفيشر فيو؛ منزل سيملي، حيث وصلوا في التاسعة والنصف. وصل فرانك إلى ليتل كيت كي في الساعة العاشرة صباخا مـع هيلين أكتون، وأمضيا الصباح هناك مـع ثيليان وسيدني ديفونبورت.

 الثانية لتخبرهمر بأنه يمكنهمه العودة الآن. فعادت ديز ديزي وري وريتشارد وفيرنا لافيوليت في ذلك الوقت، لكن بقي أوليفر وجودفري انطلقا في الساعة الخامسة من كينجفيشر فيو مع بيرسي. لم
 رائعة عن فرانك من العديد هن الأشخاص في كي كينجفيشر هيل وأراد مقابلته. لم يكن لدى جود جودفري لا فيوليت أو أوليفر برود الشجاعة لإخباره بأن وجوده لن يكون مرحَبًا به.

 وريتشارد وفيرنا من كينجفيشر فيو. ومن ثم كان المتوا الجدون في غرفة الاستقبال حينها كألا من آل ديفونبورت الخار فرانك وريتشارد وديزي وسيدني وليليان - بالإضافة إلى هيلين أكتون وفيرنا لا فيوليت. ودخلت ويني لورد لتقدم المرطبات وـيات ثـم ذهبت بعد ذلك".
قال بوارو: "ممتاز، كل شيء كما توقعت، أكمل".
فارتجفت، التحدت بإسهاب جعل حتى السباحة البطيئة أمرا مستحيلّا، وكنت أشعر بالبرد، فقلت: "يتفق الجميع على أن

هيلين أكتون غادرت غرفة الاستقبال في حوالي الساعة الرابعة. قالت إنها متعبة وتحتاج إلى الراحة قبل العـل العشاء، فصعدت إلى الطابق العلوي. وبعد حوالي عشر إلى خمس عشرة دقيقة، بدرأي أشخاص آخرون مغادرة الغرفة، فصعدت كل من فيرنا ونا لافيوليت وسيدني وليليان وديـزي إلى غرف نومهـر في الطابق العلوين وصعد فرانك أيضًا !لى الطابق العلوي، ولكن إلى غرفة هيلين، وليس غرفته"
"في حوالي الساعة الرابعة والنصف، قبل الصعود إلى غرفتها، أرسلتت ديـزي وينـي لـورد إلى كينجفيشر فيو لجلب أوليفر. يقول ريتشارد ديفونبورت، الذي لـم يصعد إلى الطابي
 المكتبة إن ويني عادت من كينجفيشر فيو بعد الخامسة بنصف
 وبيرسي سيملي. فسمع ريتشارد أصواتهم من المكتبة".
"إذن، وفقًا لريتشارد ديضونبورت، كان وحده في المكتبة لبعض الوقت؟".
"أجل. يدعي أنه سمع ويني تقول إن عليها تحضير العشاء،
 سقط فرانك من الشرخة ونزلت هيلين وهي تركض على الدرج وتصرخ قائلة:"أوليضر، لقد فعلتها، لقد قتلته" . فيما ونـا يتعلق بالصياغة الدقيقة لاعترافها، هناك بعض الخالكافي لكا لكن جميع
 الشرفة. بـوارو، إذا كنت لن أسبح، فلا بد أن أخرج وأنـو ألف نفسي

بتلك المناشف"، وأشرت إليها ثم أردفت: "والأفضل من ذلك، دعنا نعد إلى ليتل كي ونواصل المحادثة هناك".

 السادسة بعشر دقائق. انقطاعنا عن الحديث لعودتنا إلى المنزل لن يكون مفيدا لتسلسل أفكاري". فأشرت إلى ذراعي وقلت: "بوارو، أصبحت الدي الد ماء في عير عروقي
زرقاء تقريبًا ؛ من البرد".
"أرى ذلك. لكن من المستحيل أن يحدث ذلك، مهما حاودت يا كاتشبول. لست أنا من أقنعك بالغوص في بي بحيرة كبيرة من الماء البارد، واصل حديثك، من فضلك .
فقلت له: "سأتذكر هذا". وغصت في الماء حتى وصل إلى ونى رقبتي، وقمت بسلسلة بن الحركات المنشطة بذراعي ولدي وقدمي؛ لتحفيز الدورة الدهوية.
"بدأت الأقوال تـختلف بشأن ما حدث بعد الخامسة والـو والنصف. تقول ديزي إنها سمعت صوت أوليفر وعرفت أنـه عاد. وعندمـا خرجت إلى بسطة الـدرج، رأت أنـه أحضر بيرسير وني سيملي معه،
 يحضره أوليفر. في ذلك الوقت، وفقًا لما قالته ديزي، فتح باب غرفة نوم هيلين وخرج منها فراتك وليس هيلين، وحسب ديز ويزي كانت هيلين لا تزال داخل غرفة ونر نومها. ومن البسطة المتخذة شكل الشرفة، رأى فرانك سيملي وجودوفري لا فيوليت واليت وأوليفر
 بوضوح الانضمام إليهم. تـدعي ديزي أن هده هي اللحظة التي التي

قريت فيها اتخاذ إجراء لحمـاية أسرتها عن الخطر الذي تمثلهه عودة فرانك، فدفعته بقوة هـن الشرفة وسقط. . .ونعلم مـا حدث له بعد ذلكّ. "قالت لي ديـزي إنهـا لا تفهـ عـا حـدث بعد ذلـك. فـجأة وجدت هيلين بـجانبها - لهم تسـهع هيلين وهي تحرج هن غرفه نو مها - وبعد ذلك حدث شيء لا هعنى لهه: هبطت هيلين هسرعة على الـدرج واعترفت بقتل فرانك. في ذلك الوقت، وبعد أن سمـع الجهيع صوت ألارتطام وصيحات الرجال في الطابق السفلي، خـرجـوا !الـى البسطة - ليس فقـط ديـزي ولكـن أَـِضـا فيـرنا لافيوليت وسيدني وليليان ديفونبورت. خرجريتشارد ديفونبورت هـن المكتبـة وركض إلى حيـث يرقد جسد أخيه. كان الشـخص الوحيد الذي لم يظهر هو ويني لورد - ״ل بـد أنها كانت هشخولة في المطبـخ ولم تســع الضـجة. أما هـن كان يقف عند البسطة ويراقب المشهـد هن الشـرفة. . .هنا نوا جه مشكلة. ا'لأقوال التتي أدلت بها فيرنا وسيلدني وليليان كلها هـختلفة عن بعضهـا وأيضُ مـختلفة عمـا أخبرتنتي بـه ديزي " سأل بوارو: "كيف اختلفتs".

كنت قد حـددت إيقاعًا جيـدا لحركات ذراعي وسـاقي، وكنت أَهَوم بـالإحـمـاء إلىى حــ هـا، فـأردفت: "أَقوال فـيرنا هـي الأكثر !بـارة للا هتمام. إنها تقول إن هيلين أكتون لو يهكن أن تكون قد دفعت فرانك، و‘ل ديزي كذلك؛ "لأن فرانك كان يسقط بالفعل، في هنتصف الـهـواء، عنـدها خرجت هيلين وديـزي هـن غرفتي نوهههما، وإنها تقسم على ذلك. وعندهـا سـألتها هـن قد يكون دفع فرانك، قالت دون تـردد "'ليليان. كانت قريبة بـما يكفي لتفعل

ذلك" .وأضافت أن سيدني ديضونبورت كان هناك أيضُا، ورغم أنه



"آه، لكن إن كان سيدني وليليان هما من قَتلاه، إذن كانت قصة التسامح والمصالحة خدعة، أليس كذلك؟"
 تمامُا عما قاله لي سيدني وليليان وديزي. قال سيدني وليانيانيانيان إنه عندما خرجا من غرفتيهمـا، كانت هيلين تقض عند البسطة، وكان فرانك قد سقط بالفعل، وقال كالِهما إن ديزي ظهر النرت بعد لـحظة أو مـا شابه، حيث كان فرانك على وشلك أن يرتطم بالأرض. وفي غضون ذلك، تقول ديزي إن والديها لم يكونا عند البسطة على الإطالوق - ولا أحدهما - أو، إذا كانا كذلك، فإنها وانها لم تلاحظ وجودهما هناك. تقول أيضًا إنها دفعت فرانك وهـي على على عـم
 سيدني أو ليليان عند الشرفة حتى اتبعت هيلين وهبطت الدير الدرج. أما بالنسبة للحشود التي كانت متجمعة في الطابق السفلي عند المدخل، فلم ينظر أي منهم إلى الأعلى قبل سقوط. . . فرانك، لذلك لم يفيدوني في تحديد من جاء إلى الشرفة، ومتى وبائي ترتيب .
قال بوارو في رضا: "'لقد أعددت تقريرًا ممتازاًا يا صديقي، تستطيع الآن الخخروج من المـاء إذا أردت. يـجب ألا نضيع الوقت؛ لأن هناك الكتير لفعله. ومعنزرة على أنتي لا بد أن أتركك وحدك في كينجفيشر هيل لبعض الوقت".
"'ماذاء"، سألته بينما كنت ألف المنشفتين حولي. لكنهما لم تـجديا في أن تجعلاني أشعر بالدفء؛ كـهـ كنت أشعر بالبرد وأنا خارج الماء أكثر مها كنت أشعر به وأنا في المسبحع. قال بوارو: "لا بد أن أزور أقارب المرأة التي التقينا بها في الحافلة".

> "جوان بليث؟ لكن...هل تقصد خالتها في كوبهام؟".
"لا يوجد لها خالة. إن والدتها هي التي أنوي زيارتها لـانها لأسألها عن معطف وقبعة ابنتها الخضراوين. لقد ألوا أعطاني الرقيب جيدلي العنوان. بعد ذلكي، سيكون موعدي التالي هـع طبيب المرحوم أوتو برود: الدكتور ألكسنـدر إفجريف في شار شارع
 الشئونا المالية لجودفري لافيوليت. وأخيرّا، سأزور مكاتب ناشر كتاب معين". فخمنت قائلأ :" همتقى هنتصف الليل" .
ابتسم بـوارو وفـال: "جيد يـا كاتشبول. يبدو أن السباحة حسّنت عمل خـلايـاك الرمـاديـة الصغيرة. إنـه يـوم سعيد حقًا - لأنني على يقين تقريبًا مما سيسفر عن كل التحريان التحات التي سأقوم بها. من غير المحتمل أن أكون مخططئًا".
فقال بعد أن لا حظ علا مات الإحباط على ونى وجهي: "أنت أيضَا يمكن أن تكون في وضع مماثل إذا استخدمت عقلك فحسب
 صديقي: هلتقى منتصف الليل، الكتاب. أيـن كان عندما فـا رأيته لأول مـرةء فكر فيما قالته لـي ديـزي ديفونبورت في الحافلة الحـة عن كونه هدية - لقد كررت لي كلماتها منـن دقائقَ فحسب، لذا

أعملم أنك تتذكرها. ثـم تذكر اعتراف هيلين أكتون، بعد تـوان من سقوط فرانك. مـاذا قالت لأوليفر برود عندما ركضت على

الدرج؟ .
"أجل، لكن مـا علاقة كل هـذه الأشـيـاء ببعضهاء"، كنت أرتجف وأنـا ألف المناشف حول جسمي حاقدًا على بـوارو لأنه يرتدي معطفًا ثقيلًا وقبعة وقفازات.
"هذا هو السؤال الذي يجب أن نجيب عليه". كانت نبرته تنم عن ترقب مبتهج وليس جزعُا. "فكر في اعترافاتات أوليفر برورد لجودفري لافيوليت، كما وصفتها لي هيستر سيملي. فكر في في هيلين أكتون وهي تتظاهر بالتعب من أجل الهرووب من الجلوس
 ثم هناك المنزلان: كينجفيشر فيو وليتل كي. لماذا اشترى آل ديفونبورت منزل آل لافيوليت وليس هيستر سيملئ ولا يزا يزال السؤال الأكثر أهمية هو : لمـاذا أرادت عائلة لا فيوليت بيع منـئلها في كينجفيشر هيل؟ تغير شيء واحد فحسب في الحي مباشرة قبل أن يقررا رغبتهما في بيع منزلهما هنا، وهو شيء يكون مههًا: استبدال حارس البوابة، ولا تنس لا فينيا ستينتا" "أشك في أنك تتلاعب بي يا بـوارو. هل تملأ رأسي عن

عمد بتفاهات عديمة الفائدة؟". "كال، على الإطلوق".

 قد تكون متورطة إما في مقتل فرانك ديفونبورت أو مقتل جوان

أو مـأ بوارو بـخفة و قَال: "غ تقلق يـا صديقي. لقد توقعت أنك لن تكون فَادرا أو راغبًا في القيام بالتفكير الـلدزم، لذا أعددت لك قائهـة بالمهام المـهمهة. ادرس هذه العناصـر، وحينها ستسـاعد في المضي قدمَا في تَحقيقنا، حتى لو كنت تفهـه الحد الأدنى فحسب من ا'لأمر. مـا عليك سـوى فعل مـا أطلبه، واتبـع تَعليمـاتي بـحـافيـرها، وسـجل بـدقَة وبالتفصيل هـا يـنتج عن أفعالك، وهو مـا

رفض بـوارو تسليمي القائهـة حتى جففت نفسي وارتديت
مـلابسي. وبــجرد أن أصبـحت في حالة استعداد كنت آهـل أن يـراها هقبولة، اتبعت تعليماته الأوكّى وطرقت بـاب غرفته في ليتل كي، والتي علمت بالأهس من فيرنا لافيوليت، أنها كانت الحجرة التي مكثت فيها هيلين أكتون خلال زيارتها الوحيدة إلى هنا. وهَد أخبرتنـي فيرنا بأنه تهم تـخصيص غرفـة فرانك ديفو نبورت لي، وقد فتشتـت فيها هـرتين حتَى الآن على أمل العثور على شبيء صفيـ، لكني ل(أسف لم أجـد شيئًا. حصلت أنـا وبـوارو على هذه الإقامهة المؤقتة في ليتل كي؛ حتى نتمكن هن هتابعة تحقيقنا، رغهم أنه كان من الواضتح أننا غير مـرحَبـ بـنا. كان سيدنـي ديفونبورت يـتذهر كلما رأى أيًا هنـا هصادڤة، ثم يستدير ويسير في الاتجاه المعاكس. أهـا ديـزي، وفقَا لحالتها المزاجيهة، فكانت إمـا أن تحـدق إلينا أو تبتسم ابتسـامـة مـاكرة كما لو كانت تعرف شيئًا لا نعرفه. وبالنسبـة لكل هن ليليان وريتشارد ديفونبورت فكانا يتجنبان النظر إلينا، ولم يكن جودفري لافيوليت يُظهر أي شيء. كان يـحبس نفسـه في الغرثة المعروڤة باسـم بيبرز إتش كيو لساعات طويلة. وعلى

النقيض من ذلك، لم يكن سيدني يقترب من تلك الغرفة وبدا
 أمـا أوليفر برودد فكان في البداية يتعقبنا طوال الوقت، وطلب
 القتل، ثمر بات مستاءُ بمجرد أن رأى أنني وبوارو لن نشركه في مداولاتنا.

الشـخص الـوحـيـد الــنـي بـــا سـعـيـدا بـوجـودنـا كـان فيرنا
 المطالبة بأي شيء في المقابل. كان الأمر غريبًا: عندما سمعت لأول مرة أنه يقال عنها إنها "بطيفة"، لم أستطع تخاني لقد بدت لي حينها لاذعة اللسان وحادة للغاية بـحيث لا لا يمكن أن تكون لطيفة، لكن في الآونة الأخيرة، كنت ألاحظ بها بها جانبَا أكثر
 وبديلها الهزيل، كانت فيرنا، بمساعدة ديـزي وكانت هي التي تقدم كل وجبة كي ولبوارو. كنا نتناول الطعام وحـدنا في غرفة الصباح منـ عودتنا إلى ليتل كي - ويرجي ذلك جزئيًا إلى أنها كانت المفضلة لدينا ولكـي الكن بشكل أساسي؛
 في غرفة الطعام الخاصة بـا به. في كثير من الأحيان، كانت فيرن الونا تختار تناول الطعام معنا بدلا مـن زوجها وآل ديفونبورت. وفيا وني

 بعض الناس - وربما كانت فيرنا واحدة هنهم.

لهم يستجب بوارو لطرّقَي الأول على الباب، لذلك حاولت مرة أخرىى، فأجاب هذه المرة على الفور وقال: "آه، كاتشبول! ا ادخل،
"دعني إذن أر قائمة المهام هذه"، قلت ذلك أك بشعور قوي

 يطلب مني فعل أي شيء على الإطـلاق: المهكن والمستحيلـ

 مثير ومححفز في كثِير من الأحيان، ولكنه أيضًا صعب ومقلق. أعطاني بوارو ورقة، وألقيت نظرة على القائمة التي أعدها لي، وكانت تَنص على مـا يلي:

## مهام كاتشبول

1. ابحث عن الشخص الذي أعطى كتاب ملتقى منتصف الليل إلى ديزي ديفونبورت كهدية. 2. اســأل ديـزي أيضْـا: لـــاذا سهح والـدهــا لريتشارد بالتقـدم نلـزواج مـن هيلين أكتـون، وبالإبـــاء على خطبتها، بينما قتلت ابنهو
 ديزي اضطرت لقتله لحماية عائلتها من المزيد من الخيانات، فلماذا إذن وافقت على الـزواج من شـريكه في السرقَة؛ أوليضر برودء هنا تناقض لا منطق لها
2. لماذا أراد سيدني وليليان ديضونبورت رؤيـة فرانك وهيلين وحـدهـما لـعـدة سـاعات في صبيحة هقتل فرانك
3. هل سمع أحدٌ أية مشاجرات أو أصوات مرتفعة خلال الساعة التي سبقت مقتل فرانك؟ 6. هل فكر أحدٌ في أن موت فرانك قد يكون انتحارًاء 7. أعد قائمة بكل من كانوا متواجدين في ليتل كي وهت مقتل فرانك. لكل من العشرة، دوٌن دافًُا محتمنا

للقتّل

قـرأت العناصر السبعة في القائمهة ثـلات مـرات، ــم قلت لبوارو: "عشرة أشخاصء"، ثم أجريت حسابًا سريعا في ذهني وأضفت: "هل ضممت إليهم بيرسي سيملي؟" . "بالطبع، لقد كان هوجودا".
"'كنه كان في الطابق السفلي. فهو وأوليفر وجودفري لافيوليت وريتشارد وويني لـورد - جميعهم كانوا في الطابق السفلي، ولا يمكن لهم أن يكونوا قد دفعوا فرانك من الشرفة الـئ". وافقني بوارو وقال: "هنا حقيقي"، ثم أضاف: "ما لم تكن بعض المعلومات التي تلقيناها مغلوطة". فقلت: "وهو مـا ينقلني إلى المشكلة التـاليـة، سأفعل ما بوسعي للحصول على الإجابات التي تريدها، لكنك تـريك أنتي أستطيع فحسب طرح الأسئلة. فليس لـدئّ طريقة لجعل أي شخص يرد عليها بصدق".
"بالطبع تملك طريقـةا ألسـت مفتش سكوتلاند يـارد المسئول عن تحقيقات جريمتي القتل؟".
فتنهدت وقلت: "هذا صحيح نظرينًا، لكنل تعرف أنني لست شخصية آمـرة يـا بـوارو، والأمـر أصعب بكثير في هــا المنزل


 غير مريح لأي شخص: أن تطلب أقصى درجـات الصدق ممن خدعتهم بلا خجل".
 تقلق من أن يكذب عليك الناس. سيكون ذلك مفيدَا كما كو كا كانوا يقو لون الحقيقة. الآن، هناك شيء آخر لم آلم أضفه إلى القائمة. إنه شيء أريدك أن تخبر به ديزي ديفونبورت - لكن ليس في الوقت

 الانتهاء من فعل كل شيء في القائمة، يجب أن تنتقل إلى هذه التعليماتالأخيرة". سألته: "ماذا تكون؟". "ستخبر الآنسة ديزي بأنك تلقيت تلغرافًا هن الرقيب جيدلي".
"تلغراف بشأن مـاذا؟".
"بأن هيلين أكتون تراجعت في اعترافهان، وأنها تقول الآن


توافق أن ديزي ارتكبت الجريمة وأنها رأت ديزي تدفع فراتك بقوة.
"كيس شيء من هذا حقيقئي، أليس كذلك؟".
قال بوارو بفخر: "بالطبع، إنه من الختراعي. يرجى تئ توخي الدقة قدر الإمكان عند تسجيل آثار ذلك" .

بعد وقَت قصـير مـن إصــدار هـذا الأهـر، انطلق بـوارو إلى لندن، بمساعدة صديقنا القديم السيد ألفريد بيكسبي وشركة كينجفيشر كوتش، وقد استسلمت إلى إغراء التقهقر إلى غرفتي وتجنب بقية أفراد الأسرة، فانفردت بنفسي وركزيت على المهام التي كلفني بها بوارو. على عدة جبهات، كنت سيئ الحظ، أو على الأقل غير ناجح
 والمنهجية مرتبطة بشكل وثيق بالنجاح أكثر من الحظا يقدم لي أحد أي نوع هن الإجابات عن الأسئلة 2 و 3 و 4 بقائمـة

 للزواج من أوليفر برود، في الوقت الذني أرادت فيه قتل فرانك بسبب خيانته. كانت نظرة واحـدة على وجلى ونها كافية لتجعلني أتخلى عن كل أهل في الحصول على إجابة منها.
 بفرانك وهيلين في الصباح، فال كل من سألتهم الشيء نفسه (باستثناء سيدني، الـنـي اسـتـدار وانطلق دون أن ينبس بـن أنـت شفة): لمـ يكن هناك سبب معين. لقد أرادا ذلك بيساطة لأنهما
 بالخطوبتين - خطوبة ديزي وأوليفر، وخطوبة ريتشارد وهيلين - صرخ سيدني ديفونبورت في وجهي وفــال: "اهتم بشئونك السيئةل".
كانت قـد قالت ديـزي: "أظن أنك غبي للغاية وتفتقر إلى الخبرة لتفهم، حتى لو كنت مستعدة لشرح الأمـر لك، وهو ما يعد مستحيلا".

وكـان ريتشـارد قـد تمتم بشـيء مـفـاده أنـهـ ليس مـن شأنه مـحاولة فهم والدم، وقال: "الحقيقة أنتي لا أستطيع فهـم سلوكي في معظم الأوقات".
وقَد قَوبل الاقَتراح بـأن خرانك ديفونبورت ربما يكون قد
 الجميع إنه لم يكن هناك أحد يحب الحيـاة أكثر من فرانك. حققت نجاحَا أكبر فيما يتحلق بالبندين 1 و 5 بقائمة بوارو. كان الجميع باستثناء سيدني سعداء بإخباري أنهم لم يسمعورا أيـة مشاجرات أو أصوات مرتفعة أو أي شيء غيـر أير مرغوب فيه بالمنزل في الساعة التي سبقت وفاة فرانك أو في أي أي وقت على
 بشأن هنه النقطة.

أمـا بالنسبة لملتقى منتصف الليل، فلم يستطع أحـد أن يخبرني من أعطى ديـزي نسـختها من الكتاب، رغم أن أوليفر بـرود وفيرنا لا فيوليت قـد تطوعا بـأن قـالا إن ديـزي أعطتهـمـا نسخخة كهدية. قال أوليفر إن نسخته موجودة حالوانيًا في منزله

بلندن، وأخبرتني فيرنا بأن نسختها في منزل آل سيملي، وهو مـا كنت أعرفه بالطبع.

عندما سئلت ديزي عن الأمـر، انتهزت الفرصة لمضايقتي
 "أنا أتحدث الهراء أيها المفتش كاتشبول. لم يعطني إياه أحد،

 بد أنتي كنت أكدب. ربما قَررت أنه ليس من اختصاصاصه معرفة ذلك واختلقتُ هذه القصة".

خلال جميع حواراتي بـع ديزي ديفونبورت، أوضحتْ تمامْا أنها لو تخافني أو أي شيء. بدا من أسلوبها كا كأنها تقول: "ألقد اعترفتُ بالفعل بقتل أخي، لذلك لا يوجد شيء آخر أخافه" . عندما عملت على البند رقم 7، قائمة الدوافع، وجـ، وجدت أنـه كان من السهل إيجاد دوافع لبعض الأشخاص، مقارنة بغيرهم.

## هقتل فرانك ديفوتبورت - الدوافع المحتهلة <br> للحاضرين

سيدني ديـونبورت (كـان يقف ڤي الشرفة وقتت وفاة فرانك) - انتقام من أجل السرقَة. كان فرانك يحقق

 للعودة إلى المـنـزل بـالـحديـت عن إعطـائـه فرصة ثانية، لكن نيته كانت دائمُّا قتلهـ.

ليليان ديفونبورت (كانت تقف في الشرفة وقَت وفاة فرانك) - بالضبط الـدافـع نفسه الـــنـكور أعـلاه. ربمـا شاركت سيدني في ذلك. أو (مستبعد إلى حد
 إليـه بعض النـاس) ربـما لـم تستطع ليليان تحمل "الابتعاد" عن ابنها المـحبوب، وكانت تعلم أنه لم يعد أمامها الكثير في الحياة، وأرادت أن "تأخن فرانك هعها"، إن صح التعبير. انـير

هيلين أكتون (كانت تقف في الشرفة وقت وفاة فرانك) - لا يمكن التفكير في دافـع. مـا لـم تكن "كذبتها" بشأن الـوَوع في حـب ريتـشارد ديـونونبورت خدعة هـزدوجـة. ربـهـا، دون علم بقية أفـراد الأســرة، كان الاثنان قد تعرفا على بعضهما لبعض الوقت ونما الإعجاب بينهما. لا أستطيع أن أتخيل لماذا يتطلب ذلك من هيلين قتل فرانك، بدلا من إنهاء ارتباطها به فحسب.

ديـزي ديـونبورت (كانتت تـقف في الشـرفة وفـت وفاة فرانك) - دافعها معلن. لقد أقنعت نفسها بأن فرانك يمثل خطـرُ كبـيرُا على الأســرة؛ ربـهـا فعلت ذلك أك
 أموال والديها هي أيضُا أموالها.

ريتشارد ديفونبورت (كان في المكتبة وقت وفاة فرانك)
 يخشى أن عودة فرانك ستلفيه تمامًا، وأن فرانك

سيدير مـرة أخـرى أعمــال سيدني، ومـن ـــم سيتم طرده، وربما ينتقم أيضًا لسرقـة أموال ألأسرة.

أوليفر بـرود (كان يقف في بهو المدخل أسفل الشرفة وقَت وفـاة فـرانك) - غيـرة مـن عاطفة ديـزي تجاه فرانك، كما قالت هيستر سيملي لبوارو، والخوف من أن تفقد ديزي الاهتمام به بعد أن عاد فرانك.

ويني لورد (كانت في المطبخ وقت وفاة فرانك) - دافع أوليفر برود نفسه، وفقَا لهيستر سيملي.
جودفري لافيوليت (كان يقف في بهو المدخل أسفل الشرفة في وقت وفاة فرانك) - لا يمكن التفكير في
 السري الذي دفع آل لا فيوليت إلى الرغبة في مغادرة كينجفيشر هيل.
 فرانك) - دافع جودفري نفسه السابق ذكره.

بيرسي سيملي (كان يقف في بهو المدخل أسفل الشرفة في وقت وفاة فرانك) - لا يمكن ا اتلفكير في أي دافع.

أعدتُ قَراءة مـا كتبته لكل شخص. وقَلت لنفسي بصوت عال : "أيًا من كان، لماذا فعل ذلك أمـام الجميع؟ الأشخاص الذا الذين كانوا يقفون في الشرفة، والأشخاص الذين كانوا يقفون في البهو. لا يمكن أن يكون هناك أكثر علنية. لماذا ؟".
أمـا بالنسبة لـجوان بليت التي قابلناها في الحافلة، فلم أستطع التفكير في أي سبب يجحل أينًا مـن آل ديفونبورت، أو

لافيوليت، أو لورد، أو برود، أو سيملي يرغبون في ضربها حتى الموت بعنف.

انتظرت حتى صباحاليوم التالي لإنجاز المهـــة الأخيرة التي كلفني بها بوارو - المههمة التي أعتبرها أكثر أهمية حتى إنه لم يضعها في القائمة على الإطـلاق. بعد الإفطـار انطلقت بحثـا عن ديـزي، ووجدتها في غرفـي في بيبرز، جالسة في كرسي بـجانب النافذة، وتحدق نحو الحديقة.

فقالت بشكل قاطع: هأنت مجددَا، أظن أن لديك المزيد من الأسئلة".
"كاد، هناك أخبـار اعتقدت أنكـ ستريدين سماعها على
الـفور. بــن الـرقَيب جـيـدلـي. وصلت عبر تـلفراف مـنـن بضع دقائق" .

فوقفت وقـالـت: "أي أخبار؟". لا بـد أن تعبيري أزعجها؛ ؛ فقد خطر لي ذلك وأنا أتحدث، لذلك فإنها قد تطالب بـلبا برؤية التلفراف، مـاذا أفعل في هذا الاحتمـالى جاءتا الإجابة لي: سأرفض بالطبع. لو كان جيدلي قد أرسل لي تلغرافا، فلن أكون ملزمُا بإظهاره لأي شخخص. قلت: "اعترفت هيلين أكتون بأنها كانت تكذب". فسـارت ديـزي نـحوي بـطـء وقـالـت: "تكذبء تكـبـب بشأن ماذاء".

لقد تراجعت عن اعترافها، وهي تعترف الآن بأنها لم تَقتل
 سيتمكن من أداء هذا العمل بثقة أكبر. ولكن لم يكن ذلك موكنًا ؛

فقد كان في لندن. كنت الشخصس الدني يـحدق إلى عينيْ ديزي ديفونبورت التي يـملؤها الحمـاس والعناد، فأردفت: "'لقد أكدت هيلين أكتون أنك تقولين الحقيقة: أنت هن دفعت فرانك، وقد رأتك وأنت تفعلين ذلك " . انتهى الأْمر. شهقت ديزي، وبدأت يـاها ا'لارتجاف.
فقلت: "أقدر أنه لا بـد أن ذلك يمثثل صـدهـة لك" .
فقالت بصوت جـيـد هـرهق لم أسمعه هن قبل: "أين بواروء أريـ أن أتحـدث إليه على وجه السرعة" ".
"لقد ذهـب نــؤدي بعض الــهـام فـي كـنـن. يـمكنك أن تـخبريني بأي شيء تودين أن تقو ليه لّه. فهو وأنا..." .
فتالت ديزي: أُرسلْ !إليه ليعود، أريـد أن أتحـدث إليه الآن.

## الفصل 15

اعتـراف جـلـيــ

في الحادية عشرة من صباح اليوم التالي، أنزل أحد السائقين
 الثامنة لإعلا مي بموعد وصوله المحتمل، وكنت أنتظره .





 اليوم الذي رأيتها فيه أنا وأنت وهي ترتديهما لأول مرة. آه - أرى أنك تتساءل عن سبب أهمية ذلك. سرعان مـا سترى ا"، أعطاني
بوارو حقيبته وبدأ يمشي نحو المنزل، فهرعت وراءه.

واصل حديثه: : "قضيت ساعة مبهجة مـع ناشر كتاب ملتقى منتصف الليل، وقد زودني بمعلومات أساسية عن جـوان بليث

الأخرى ؛ مؤلفة الكتاب. والأكثر فائدة من ذلك كله هو الطبيب

 سيصل الرقيب جيدلي غدُا وسيحضر معه هيلين أكتون، ــم سنكشف لغز القضية المحيرة لجريمتي القتل اللتين وقعتا في كينجفيشر هيل. الآن أخبرني يا كاتشبول كيف كانت حالك في

 "سوف أفرغ أغراضي، ومن ثـم سنتحدث".

بعد ساعة جلسنا في المكتبة بانتظار ديزي ديفونبورت. كنت قد أعطيت بـوارو التفاصيل الدقيقة لجميع المحاديادت التي أجريتها في غيابه، والتي انتهت بالمحادثة الأكثر النثر دراماتيكية مـع ديزي وإصرارها على أنها يـجب أن تتحدث معه على الفور.


 مثل سطور مسرحية. يبدو الأمر كما لو أنني قادر على مراقبة المستقبل".
كان حقًا سعيدًا اليوم!

عندما دخلت ديزي المكتبة، كان من الواضح أنها كانت تبكي قبل قليل. كانت عيناها حمراوين ومتورمتين، فقالت لبوارو وهي تـجلس في أجرب مقعد له: "حمـدا لله أنك عدت". سألها: "كيف يِمكن أن أساعدك ".
"أتمنى أن تستطيع ذلك. لقد كنت حمقاء جـدًا يـا سيد بوارو .
"آنسة... هل تسهحين لي بأن أخبرك أنت وكاتشبول بالقصة
التي ترغبين في إخبارها ليs".

بـدت ديزي مرتبكة وقَالت: "أنت لا تعرف القصة. لا أحد يعرفها إلا أنا".
قال بوارو: "لا تكوني واثقة هكذا، يمكنك إيقافي إذا أخطأت
في أي شيء، هل توافقين؟".

فأوهأت وهي لا تزال تبدو مرتبكة.




فانهمرت الدموع على وجه ديزي وقالت: "بلى".
"و -كما لو كان ذلك غير كاف - أخفيت الكثير من الأشياء
المهمة عني وعن المفتش كاتشبول. أليس كذلكئ".
فأومأت.
"لم تقتلي أخاك فرانك، أليس كذلك؟".
"نعم، لم أقتله".
"ماذا عن السيدة التي كانت تـرتدي القبعة والمعطف الأخضرين؟ هل فتلتها؟".
قالت ديزي: "كالا، لم أقتل أحدًا. لكن...".
"اصمتي من فضلكـ. اسمـحي لي بأن أخبرك بِمـا فعلته. لقد أخذتالعصا من المدفأة وحطمترأس المرأة ووججهها. وضربتها حتى تأكدت من أنه لن يتم التعرف عليها، أليس كذلك؟". فهمست ديزي قائلة: "بلى".
"والمـلاحظة التي كتبت بالحبر الأسود؟"'بد جلست في مقعد لم يكن ينبغي أن تجلسي فيه، والآن ها هي العصا ستضرب قبعتك ... .

فتَالت ديزي: "لقد كتبتُ الملاحظة ووضعتُها على جثتها". "فعلا"، تنقلت نظـرات بـوارو في أنـحاء الغـرفـة كما لو
 لؤنك في الوقت نفسل كنت ترأرغبين ولا ترانـ ترغبين في كشف هوية المرأة" .
نظرت ديزي له وقالت: "أنت حاد الذكاء يا سيد بـوارو. أنا
لست مثلك".
صمت بوارو ليستمتع بكلماتها على ما يبدو وقال: "أخبريني، لو لم تكوني قتلت المرأة التي كانت ترتدي المعطف والمبعة الأخضرين، إذن من الذي قتلهاء"



 ليس من المستحيل أن يقوم شخصان بذلك معا، أليس كذلكئ".

وافقهـا بـوارو آـرأي وقـال: "بلم، ليس مستحينالا، دُعينا

 فقالت ديـزي: "أجل، هـنا أحـد الأشياء التي أردت إخبار الخـي بها. سيد بوارو، لقد أخفيت الكثير، وهلت الكثير من الأكاذيب، وأتمنى لو كان في وسعي أن أقول إنني آسفة على ذلك. إنـ إنه شعور
 كنت سأكون آسفةء أشك في ذلك، ما يعني أنه يجب علي ترفض أسفي الواضح. فهنا يعني أنتي نادمة على عدم أماني أنتي من أجل مصلحتي وليس لأي سبب آخر أكثر نبلا" . بدت صغيرة ألوا
 كنت أعرف أن هذه مـجرد تمثيلية أخرى .
فقال بوارو: "كل مـا أسعى !بيه هو حقيقة مـا حدث يـ آي آنسة،
والباقي أمر يخص ضميركِ".

فأومأت، وبعد أن استجمعت تفسها قَليكّ، قَالت: "جوان بليث

 كنت أضعه على المقعد بجانبي، واستـرت وت ووجدتك تحدق إليه
 أفعل ذلك. ولسبب ما، جعلكما الكتاب تتصرفان بطريقة غريبة جــُا. على أـــة حـال، جوان بليث - جـوان بليت الحقيقية - هي
 ذلك قَدمتها كهدية للعديد من الأشخاص الآخرين".

فقال بوارو: "لماذا لهم تقولي لي الحقيقة ونـحن في الحافلة عندها سـألتك كيف حصلت على الكتاب؟". وسـألتها : "و لماذا أخبـرتَني بأنك اختـرعت هذه القصة وأنه لا يوجد شخص يسهى همفري؟" .
قالت ديـزي كبـوارو: "لقد قَلتُ لك الحقيقة، قَلتُ لك إنه

 لا تستحق أن تعرف أكثر مما أخبرتك به با بالفعل. لم يكن الأمر
 أو أميس أو أي شـخص آخر "، ثم التفتت إلئَ وأضافت: "قلتُ لك أك
 فيما قلته، متظاهرة بأنها كذبة. أنـا أستمتع بالكذب في بعض الأحيان. إنها رياضة جيدة"
فقال بـوارو بتنهيدة صغيرة: "لا أجـد صعوبة في تصديق هذا، هل استمتعت بالتظاهر بأنك قتلت أخاك فرانك؟". قالت ديزي: "أعطاني هذا نوعًا أكثر قتامة من الرضا، لما لم أكن لأصف الأمر بالمـتع"
"وهل ظننت أنـك كنتـ في مـأمـن مـن العقاب على هذـ هـه
 التزمت بقصتها التي تقول إنها قتلت فرانك، كنتِ في أمان. كانت
 لخطر الشنق بسبب جريمة سبق أن أدينت بها امرأة أخرىى". قالت ديزي بهدوء: "هكذا ظننت".
"ثم عندمـا أخبرك كاتشبول بأن هيلين أكتون تراجعت عن اعترافها، أصبت بالذعر. لم يكن من الممكن أن تصمتي على ذلك لأنه بات هناك خطر ملموس بأن تشنقي" .
"أنت ذكي جدًا يا سيد كاتشبول. إنك تفهـ لماذا أنا على استعداد الآن لإخبارك بالحقيقة".
"اسمحي لي بأن أرد لك المعروف يا آنسة".
"ماذا تقصد؟".
"أنا أيضُا سأقول لك الحقيقة: لم تتراجـع هيلين أكتون عن اعترا فها. كانت هذه كذبَ صغيرة اخترعناها ". فغرت ديزي فمها، وحدقت إلئِ بحدة.
 فكرتي. والآن، أخبريني، هل ترغبين في الاعتراف مرا مرة أخرى الور



 وأردفت: "'قد أحبها فرانك وأحبته. أعلم أنها أحبته أحنه، لقد رأيت ذلك. ليس لوقت طويل، لكنتي رأيته. كان حقيقيًا، يمكنك أنـ أن تشعر به في الغرثة، لكني لا أريد أن أكذب بعد الآن، ليس لإنقاذ
 كنت أعرف مـا تقصده. نادرًا مـا أكذب، لكن عندمـا أفعل ذلك - عادةَ بتحريض من بوارو أو لتهدئة والدتي - كنت أجد الأهـر مرهقَا.

فَال بـوارو: "سأسألك مـرة أخـرى لأتأكد. هل قَتلت أخـاك فرانك؟ هل دفعته من الشَرفة؟" .
"كالا، لم أفعل ذلك، أقسم على هذا، أنا لم أهَتل أحـدا فَطر أردت فقط أن تعتقد أنني فعلت ذلك. أرى الآن كم كنت غبـية ومغرورة وتافهة. لا يوجد شيء يمكنني قوله ويعوض مـا قمت به، وأنا أعلم ذلك. كان سلوكي لا يُغتفر ". أغمضت عينيها وضمت أصابعها في يديها وأضافت: "إذا كنت تعرف فـان ألا
 من عام وأنا أتمنى أن أفعل ذلك - منذ أن طرد ألـا أبي فراتك - لكنتني كنت غير قادرة على ذلك. أنا لست إلا طفلة خائفة؛ لذا بـا بدلاُ من
 يكون ذلك منطقيُا بالنسبة لك، لكني أردت فحسب أن أتظاهر بأن أكون شخصية تمتلك الشجاعة التي أفتقر ! ليهاه!". فسألتها: "هل تمنيت قتل فرانكء". فنهضت ديـزي وسـارت نـحو الـنـافـنة وقـايتا: "كالا، على الإططلاق. كنت أحب فرانكَ، لكن بعد فقدانه للأبد... أنا متأكدة من أن هدا لن يكون منطقيًا بالنسبة لك، لكن بعد وفا أنني أنـا من قَتله لمعاقبة أبي وأمـي. فإذا كانا يعتقدان أنهمـا يستطيعان استعادته بعد أن حرهاني منه. . . "، تلوت قسمات وجهها من الألم وأضافت: "وفي بعض الأحيان كنت أحلم بقتل
 تبرآ من أخي رغم أنني توسلت إليهما ألا يفعلا ذلك ألوا أوه، كنا نعرف جميعا التسلسل الهرهي للأهمية: الأب في القمة، فور الوّ الجميع، ثم الأم، ثم فرانك. كنت أتـا وريتشارد غير ذي صلة.

كان بإمكان أمي أن تجعل أبي منطقيًا في أفعاله لو كانت فقط
 هرضت وسألت عما إذا كان يمكن التسامح بـع فرانك - حقق لها رغبتها".
"إذا كنت لم تَتَلي فرانك، إذن من فعل ذلك؟".

هزت ديزي رأسها وقالت: "أتمنى لو كنت أعرف ذلكا
خرجت من غرفتي؛ كان قد سشط بالفعل ".
 بالْقرب من مكان سقوطه، أليس كذلكَ مَن رأيتى؟".
 أن أجيب عن أسئلتك الأخرى الآن أيها المفتش؛ الأسئ الأسئلة التي لم أجِبْ عنها عندما طرحتها عليَّ بالأمسَ أود ألود التكفير عن عدم
 لك الحقيقة بشأن شيء واحـي وأمي إلى كينجفيشر فيو في اليوم الذي هَتل فيه فرانك. وقد



 هناك شيء أكثر من ذلك".
كانت هذه إجابة أوفى من التي أعطتني إياها أول مرة؛ لذا
كنت أصدقهها.
 الأمر بسيط للفاية: بعد مقتل فرانك، قرد والداي التظاهر بأن

فرانك وهيلين لم يدخلا حياتنا من الأصل. ليس على الفور؛
 وبعد ذلك حبسا نفسيهها في غرفة نوم أميا ونيا وعندما خرا خرجا في
 الجدار قاما ببتائه حولهما. ومنذ تلك اللحظة وحتى وصلتما وصا وبدأتما طرح أسئلة غير مريحة، كانا يتصرفان كان كما لو لم يكن
 قـال بـوارو: "وهكنا عنـدمـا عرض عليها ريتشـانـارد الـزوواج

وقبلت. . . ؟".
 فقد وصلت إليه أخبار الخطبة بالطبي، لكنه لم يعترف بهِ بها قَط.

 كان من المستحيل أن تتحملها كبرياؤه. كان بإمكان ريتشارد أن

 أن ريتشارد لن يكون جريئا لهذه الدرجـا

 الأخلاقية بشكل لا يِكن إصالـاحه. وسرعان ما أصبح هو وأنـي وأمي
 أن يكونا مفجوعين، أو أن يكونا أنجبا ابنًا سرقهِهـا وقَتَل بعد
 واقَعَا لهر يِدث فيه شيء، لم يِحدث فيه أي شيء من الأشياء

المخزية غير المحتملة، فكيف يمكن أن يعترضا بعد ذلك على خطبة ريتشارد دون الخروج من عالمهمـا الافتراضي إلى عالمنا

الحقيقي؟" .
سألتها: "ماذا عن خطبتك لأوليفر بـرودء هل فكرت على غرار ريتشارد: أن سيدني لن يوافق على زواجك من أوليفر وهع ذلك لن يتمكن من الاعتراضو أن ".
"أجل. مـاذا كان يمكن أن يقول

 فرانك فرصة أخرى فلماذا У نعطي الفرصة نفسها لأوليفر؟


 جانبه وبـذل جهـدا لضمان ألا تكون لـديَّأنـا وريتشارد فرصـة لطرح الموضوع للمناقشة". فسألها بوارو: "هل تحبين أوليفر برودء".
"بالطبع، ليس بقدر مـا يحبني، لكني مـا كنت لأرغب أبدـا في أن أحب زوجا بهذا رالقدر؛ قدر قد يُشعر المرء بالعجز".
 ووجدتِني هناك مع المفتش كاتشبول والرقيب جيدلي وطبيب الشرطة - هل تتذكرين المشهد 5 .
"أجل، كانت جثدة المرأة مسـجاة على الأرضن، وكنت على على وشك أن أتظاهر بأنتي لم أهشم رأسها بالعصا أتـا أتذكره بالطبع، فلا يمكن أن أنساه حط"
"إذن قد تكونين متذكرة أيضُا أنتي وكاتشبول تناقشنا في هويتها. اسم جـوان بليث الـني ذكرناه. لماذا لم الحال "هده هصـادفة؛ لأن جـوان بليث هي أيضًا مؤلفة كتابي المفضل"؟".
ابتسمت ديزي بحزن وهِاتت: "لأن ملتقى منتصف الليل، في تلك ا'ممرحله، كان أبعد شيء عن ذهني. كنت أعلم أن جوان


اسهها".
كان بـوارو يومئ برأسه وهي تتحدث: "أنت تعلم أن اسمها
"الحقيقي هو...".

تمنيت لو كنت أستطيع أن أرى عقله من خلال جلد جبهته. كيض عرف أن جوان بليث وويني لورد هما الشخص نفسه؟ لم يكن بوسعي استيعاب ذلكا
فقال بوارو لديزي ديفونبورت: "رُعِينا نلعب لعبة صنيا صغيرة، سأخبرك بأجزاء من قصة - الأجزاء التي أعرفها أشبه بأحجية. ستكملين القطع الناقصة. هل توافقين؟" أحراء أحـئ

> فأو مأت بالموا فقة.
"لقد عرفت على وجه اليقين منذ الأمس فحسب أن جوان بليث التي قابلناها في الحافلة كانت ويني لورد، رغم أنني توقعت هذا قبل ذلك بكثير . لكن كان هناك شيء كنت أعرفه منـذ البداية
 كانت في الحافلة كنتما تسافران هعاً . لم تكونا راكبتين تصادف

أن جلستا لبیض الوقَت جنبًا إلى جنب؛ كنتما رفيقتين في
السفر.
"وبعد أن علمت أن كلتيكمـا ذهبتا في هذه الرحلة معا وأنكما تظاهرتما، من أجل مصلحتي، بأنكما غريبتان عن بعضكما، جعل هذا حل جميع الألغاز يبدو ممكنا بالنسبة لي منذ البداية، على العكس من كاتشبول. فبالنسبة له، لم يكن هناك سـي سوى العديد من الخيوط التي لا معنى لها عندما يُنظر إلى كلى منـها على الـى

 جلست في هقعد هعين. بعد ذلك، كان هذا المقعد بجورار مقعد تشغله اممرأة تـخبر هيركيول بوارو بأنها ارتكبت جريمة قَلـ. فحينها سألني بوارو: كيف يهكن أن تحدتنـا /مرأتان بشكل صريح عن جريمتيْ قتل خـلال الرحلة نفسها، بينما لا يربط هاتين المرأتين أي شيء - أو هكذا كان يعتقدا يا كـ كه من شيء عجيب، ثم كانت هناك المصادفة الما الأكثر عجبًا: أن يحدث هـان هنا


 - أنت المـخترع الملهم الذي دبر المشهد بأكمـها

 أخاك ريتشارد طلب مني المساعدة في إثبـات براءة هيلين أكتون أكون،
 هيركيول بوارو، لم يصدمك إلا المصادفة، أو بالأحرى الفرصة.

لمـ يكن لديك أية فكرة أنني كنت في طريقي إلى ليتل كي لحل قضية مقتل فرانك ديفونبورت. فوفقًا للقانون، حُلت الجريمة بالفعل، وقريبًا ستتحقق العـدالـة. وفـي هــهـ الأنـنـاء، كنت قـد

 حر ماك بها منه. لذلك، قررت أن تلعبي لعبة صنيرة مـن مع بوأرو؛
 معينة. . . فلا يمكنك مقاومة ذلك". فاعترفت ديـزي: "لم تكن مـحـاولـة، كنت مـتأكدة مـن أنـه يمكنني الاعتراف لك دون البوح بأية تفاصيل من شاو هويتي. لقد كنت متحمسة لسماع ما قد يتعين عليك قو لون اله بشأن
 لدلك - وهو ما فشلت في القيام به. أنا لم أقَتل فرانك لكني لو
 لنفسي دَعُونا نر ما إذا كان هيركيول بـوارو العظيم يمكنه حل المشكلة".

قـال بـوارو: "آه، لكنك واجهتِ عقبة. كيف كان يمكنك أن
 صفوف، وكنت جالسة في الصف السابع مـع ويني لورد. لم يكن الـن يمكنك الوقوف والصياح وسط جميع الـركاب الآخريـن بشأن القتل"
قالت ديزي: "كيف علمتَ أنني أنا وويني كنا نسافر معاء" ". فقال بوارو: "كان الأمر واضحَا. كان كاتشبول قد رانـي انى كتابَا على المقعد بجانبك: ملتقى منتصف الليل. وعندما رأيته ينظر

إليه، أخذته وأمسكت به للحظة. وعندما بدأ كاتشبول التحرك
 المقعد الذي جلست عليه لاحقًا ويني لورد، لكن الحافـة الحّة كانت ممتلئة - ممتلئة تمامًا - وكنت تعلمين ذلك يا آنسة؛ لأن ألفريد بيكسبي، مـالك شركة كينجفيشر كوتش، كان يتفاخر بنذلك ويسعى لأن نعلم جميعًا أن جميع التذاكر بيعت، وأن كل المقاعد قد شُغلت".
فقالت ديزي: "لقد لاحظت كل شيء، أليس كذلك؟".

 بيكسبي وظف ممثلين لإعطاء انطباع خطأ بأن الحافلة ممتلئة بالركاب. عندما قلت ذذلك، عرفت على الفور: كنت على درايـة
 في النهاية. لم تكن هناك فرصة أن يظل المقعد الذي
 أحد من 'الجلوس، بينما كان هناك أشخاص يستقا هذه اللحظة بالضبط؟ عاجلْ أم آجلّا كنت ستضطرين إلى نقل الكتاب وقبول جلوس أحد الركاب بجانبك، فلماذا لم تفعلي ذلك
 تحجزين هذا المقهد لشخص معين؛ وهو ويني لورد". فقلت متحيرًا : "لكن الاثنتين لم تكونا معا" .
"جوان. . . ويـني. . . كانت تقف وحـدهـا. كنتـ يـا آنسة ديضونبورت تقفين على هسافة بعيدة وتتفوهين عنها بملاحظات

بغيضة وصاخبة ليسمعها الجميع، كأنها غريبة لا تكنْين لها إلا الاززدراء .
فقالت ديزي: "كنت غاضبة. لقد كنت أنا وويني معا حتى تصرفت بطريقة أحبطتني كثيرًا. كان ذلك عندما كنا هريت منـي وبدأت تتصرف كحمقاء ثرثارة. كنت آمل أنه مـن خلال التحدث عنها بقسوة شديدة، قد أجعلها تستعيد رشدها ـا ـوأذ أذكرها بأنـا صديقتين وأنها تدين لي ببعض الولاء. كنت دائمًا جيدة معهانـا . لقد كانت القبعة والمعطف الأخضران اللذان كانت ترتديهمـا هدية مني، ولم تكن هذه الهدية رخيصة الثمن" فقال بوارو: "مـا الذي جعلها تهرب منك؟"
 عندما تحدتـتَ لأول مرة إلى ويني لورد وقدمتَ تفسك بصفت بصتك مفتشا من سكوتلاند يارد، وأجابت حينها بأنه لا يمكنك أن تِ تكون رفتش شـرطة، وأن هنا أمر مستحيل، وطالبت بمعرفة هويتك الحقيقية. يقدم هذا دليألا على هـا حـدث بينها وبين الآنسة ديزي قبل دقائق فحسب، مـا جعلها مصدومة وخائفة تمامُا - وقد جعلك هنا يا آنسة تشعرين بالغضب الشديد. فكثيرًا ما تجدين
 بفضب عارم لا يمكن احتواؤه بسبب استفزازات بسيطة وتافهة".
أغلقت ديزي عينيها.

فقال بوارو: "على هتن الحافلة، عندما ألقى كاتشبول نظرة سريعة على كتابك، كان رد فعلك عدوانيًا للفاية، كما فعلت عندما تحدثت بوحشية عن ويني لـورد أهـام الركاب الآخرين. وعندما جلستُ بجانبك لأول مرة، أعربت عن عدائك لي. بشكل

عام يـا آنسـة، كنت تستشيطين غضبَا دون سبب واضـع، وهذد هي الطريقة التي يتصرف بـها الشخص عندها يقوم بقمع غضبـه الطبيعي - الناجم عن قهر أحد الوالدين ، في حالتك، والتنصل
القسري للأخ المـحبوب - لفترة طويلة جدًا" .

مالت ديزي للأمام وهاكت: "هل لي أن أهول للك شـئًا يا سيب
"بواروs" " بن فضلك".
"عندها رأيتُ أنه سيتعين عليُ تحطيمَ رأس ويتي ووجهها حتى צا يـتعرف عليها أحـد. . . تـــذذتُ بالمشهـ. كانتت عيتـة بالفعل، وكانت عصا المدفأة بـجانبها وبعض الدم تَحت رأسهيا، و. . . لقد بـذت جهـذا كبيرُا في أنناء الصيام بـذلك. وشعرت بـالهدوء والسكينة بـد ذلك، كأن الفضب الذي كان يغلي في داخلي لفترة
طويلة قد تـلوشى ".

فقال بوارو: "لا بـ أنك كنت غاضبـة أيضْا من فرانك" .
"كان والداك قد سببا للك أكبر قدر هن التعاسة هن خلال إجباركما على الابتعاد عن بعضكما. . . وهـع ذلك، كان فرانك مستعدًا لمساهـحتههما ويـدا أنـه عـاد بـلا مـرارة في قلبه. ألـم تشعري بأنه خاتك؟". "ابتسمت ديـزي وقاتت: "يا إلهي، أنت حقًا ذكي، كمـا يقال عنك
"وأنت امـرأة ذات خيـال واسـع"

فقالت ديـزي: "عندها التقيت بـك للهـرة الأولـى، اتهـهتك بإثارة الكثير هن الجلبة بشأن القتل. هذا ليس رأيمي الحقيقي.

القتل شيء فظيع، أفظع من كل شيء. أتمنى..."، فشهقت فجأة وأضافت: " أتمنى لو أن فرانك لا يزلال على قيد الحياة. أتمنى ذّلك من كل قَلبي .

 تجعلي الاَخرينـن يعانون كما عانيت. فسألت نفسك: مـا أقسى
 فخطرت لك خطة ذكية ومراوغة. متى فكرت في ذلكئ قبل وقت طويل من جلوسك بـجانبي على ما أعتقد".
 خرانك، فسمعت هيلين تَخبر الشرطة بأنها هي هُن دفعته بن فوق الشرفة في الوقت الذي لم يكن هناك أحد آَخر يقف عنـ منبسط الـدرج. وقد . . . وقد رأيـت بأم عيني أن كل ما را رآه أمي وأبي هو سقوط فرانك. لم يلاحظاني على الإطالوق، رغم أنتي كنت هناك أيضُا أقفَ بينهما وبين هيلين. لم يكونا على يقين بأنني لستُ مَن دفع فرانك" .
فقال بوارو: "جيد، لقد خطرت لك الك الفكرة التي كانت شائنّة،

 فيك والداك، بأن فرانك يمثل خطرًا على العائلة؟ إذن سيضطر الوان سيدني وليليان ديفونبورت إلى مواجهة حقيقة بغيضة الـيان أنهـا فقدا الابن الذي استعاداه للتو وأن ذلك كان خطان أهما بان الكامامل، ونتيجة مباشرة لعـدم رغبتهها في السماح لكَ بـالإبقاء على أفــارك ومششاعرك تـجـاه فـرانك. لقـد بــنـا مـثل هــذا الجهـد

لجعلك تعتقدين أنه يمثل خطرّا - وعندما رضخا للانمر وأرادا استعادة ابنهها المطرود. . .كان لا بد أن يـدفعا ثمـن غسل دماغك لتكرهيه|".
قالت ديـزي: "أجل، لقد كان انمكاسًا مثاليًّا. عندما أردت
 أرادا استعادته، لـم أسمح بدنـلك - وللسبب نفسـه : لأنتي كنت الشخصص الـذي يعتقد أنه يمثل خطرًا رهيبًا، وقد آمنت بذلك لانتهما جعلاني أؤمـن به. إنها قصة رائعة، أليس كذلكـ يا سِيد بواروء".
فـَال بـوارو: "ما الاقـدر الــني رويـته مـن هـذا "الانعكاس المثالي" !بلى ويني لورد5".
 كذلك؟ لقد رأيت بوارو وقررتِأنه يجب أن تلعبي معه لعبة- وهي الاعتراف بجريمة قتل لم ترتكبيها - ومن ثم لماذا لا تمارسين الأمر بإخبار ويني بالحكاية أولاء 5 "
 بيكسبي فترة طويلة ليفتح أبواب الحافلة، وكنت متجمدة من
البرد".

فقلت: "لا بـد أن هـنا هـو السبب في أن رد فعل ويني كان
غريبًا عندما قَلتُ لها إنني مفتش في الشرطة".

فقـال بـوارو: "صحيح، كانتت ويـني لـورد في تلك اللحظة خاصة تفكر فيما إذا كانت ستذهب إلى الشرطة لإخبارها بهـذه
 ممثل عن شرطة سكوتالاند يـاردا لا بد أن الأمـر بدا لها وكأنه

مستحيل لـدرجةَ جعلتها تتساءل: هـل يمكن أن يكون كل هذا مزحة قامت بها صديقتها ديـزي ديفونبورتى أولا الاعتراف،
وبعد ذلك بقليل الشرطي؟".
 اعتقدت أنها ستقف بجانبي مهما حدث، لكنها أنبتت أنها خائنـة. لقد هددتني بإخبار الشرطة - رغم أنني كنت قد أخذنتها للتو إلى
 أعرض عليها مبلغا كبيرًا من المال لضمان صمتها. كنت أعرف أنها ووالدتها في حاجة ماسة إليه".
"أخبريني يا آنسة...ماذا قلت بالضبط لويني لورد بشأن سبب قتلك لفرانك؟"
"قبل أن نستقل الحافلة؟ ע شيء على الإطلاق. كل ما قلته
 تبكي على جانب الطريق بالقرب من نزل ذا ترتي تر إنر إن في كوبهام،

"وماذا بعد ذلك؟".

قالت ديزي بنفاد صبر: "كانت تتهجم تارة وتصاب باب بهيستري
 من أجل جريمة ارتكبتها. لو لم أخبرها بأنتي قد اعترفت، بل

 الكاملة عن سبب قتلي لفرانك، رغم أنني لم أفعل أفل شيئًا من هذا القبيل بالطبع - ولكن كنت أريد أن أفعل أي شيء للتخلص من الملل الناتج عن التحامل هعها "
"لذلك أخبرت ويني لورد حينها فحسب - في كوبهام - بأن
 وخطير، ولكن بدلا مـن ذلك كنت تتمنين أن يعتقد والداك أنك فعلت ذلك لهذا السبب، وأن يؤمنا بأن الأفكار التي زنرعاها في عقلك ضد أخيك تسببت في هذه المأساة؟ ".

 بدوافع كاذبة : إنقاذ عائلتي من فرانك الشرير والخطير الخـير فـئتري لن يؤتي ثماره إلا إذا اعتقدا أنني فعلت ذلك بسبب ما جعلاني أؤمن به بشأن فرانك" .
 فـدافعك الآخـر؛ دافـع "الانتقام"، كهـا تسمينه - هو دافعك الحقيقي، رغم أنك لم ترتكبي جريمة القتل؟". فأومـأت ديـزي وقَاكت: "كان ذـك حقيقيًا. يمكن أن يكون الدافع صحيخا، حتى لو لم يتصرف المرء بناءً عليه". فتمتم بوارو: "رائع".
"كنت آمل أن تكون ويني مهتمة بمناقشة كل ملا هو هو رائع حول خطتي - الروعة الهيكلية لها - لكنها بدلا مـن ذلك كـلك كانت متذمرة فحسب من مـدى بشاعة أنني تركت الشرطة تصدق وصصة مختلفة لفترة طويلة وخاطرتُ بحياة هيلين أكتون. آه،

 و! لا لما فعلت ذلكا كان هـن الممكن أن تقول بسهولة إن إن فرانك سقط. من كان سيفكر في القتل لو أنها قالت فحسب إنها كانت

حادثةء أرادت هيلين الموت، و'ل تزال تريد ذلك. لكن غباء ويني منعها هن استيعاب هذا".

فأوهأ بوارو وقَال: "دُعينا نسمع الآن القصة الأخـرى التي اخترعتها. القصة التي لم تنشأ في ذهتك قبلها بشهور ولكنها كانت ارتجانغ في يوم سفرنا بالحافلة". فبدت ديزي هتحيرة وقالت: "ماذا تقصدى".
قال بوارو: "الغريب الفامض الذي حنر ويني من الجلوس
في مقعد الصف السابع بجوار الممر على اليمين .

"آه، تقصد ذلك".
"أجل يِا آنسة".
"كان ارتجانُ فوريًا".
فقلت: "انتظري لحظة، هل تقولين إن...".
فقال بوارو: "أجل يا كاتشبول، القصد الصن التي قالتها لنا ويني لـورد كانت هـراء أخـرق مـن البداية إلى النهاية. كانت القـي الصـي بأكملها كذبة اختر عتها الآنسة ديزي كي تي تجعلني أجلس بـجوارهيا حتى تستطيع أن تعترض لي بجريمتها . צ بد أن وجهي قد ارتسم عليه تعبير مـروع وأنـا أفكر أنني استمعت بعناية إلى أكاذيب ويني، وأهدرت ساعات منـي الـن ذلك اليوم في محاولة لفههم'المساعدة الكبيرة التي قدمتها لناا فسألتُ ديزي: "وهل وافقتْ ويني على أن تقول هذه الرواية السخيفة بناء على طلبك، عندمـا ظنت أنك أنها وجدت صعوبة في الصعود إلى الحافلة والجلوس بجانبك بعد مـا قلته لها".
 عليها مبلغا كبيرًا بـن الـمـال لتقوم بما طلبتُ، فقد اشتريتُ
 أمي وريتشارد، لكنني لست طاغية مثل أبي. كنت دائمّا جيدة مـع ع عـئ
 أتوقَع أن تصاب بالصدمة بطبيعة الحال، لكن لم تم تكن هناك


 لدلك شعرت بالظلم من أن أكون منبوذة بينما كنت أعلم ألما أنتي
 إلى أن توضح لي ما يعانيه تفكيري من خلل أيها المفتش، أنـا أنا أعي
 الحقيقية غير عقلا نية إلى حد كبير ". فسأل بوارو: "هل طلبتِ من ويني لورد أن تتظاهر بأن اسمهـا جوان بليثء".
"كال، كان هذا هو الشيء الذي لم أفكر أكر فيه: اسم لها. لا بـ بـ أنها فكرت في الكتاب وقررت أن تأخذ اسـم مؤلفته. لا بـ أـ أن ذلك طرأ على ذهنها لأن...".
 هذا الجزءء من القصة؟".
نظرت له ديزي في شك وقالت: "جيد جدًا".
 ديزي عندما سألتها من أين حصلت على الكتاب؟".
"قالت:"كان في الأصل هدية من..." تـم صهتت ولم تقل الباقي".
قال بوارو: " "ان كلمة" في الأصل" مفيدة جـدا ـ عندمـا يحصل المرء على هدية يحتفظ بها - ونعلم أن الكتاب لا يزال بحوز الوتك يا آنسة- فلا داعي لقول كلمة "في الأصل" . كن يستخدي المرا والمرء هذه الكلمة إلا إذا كان الكتاب، وقتت السؤال، لمّ يِعد هدية كما كا كان في الأصل. هل تفهم يا كاتشبولو؟". فقَلت: "كلا، لا أفهـم على الإطلاق" "فكر في الأمر يا عزيزي. إذا كانت ديزي ديفونبورت حصلت الوا
 فإنه يظل هدية هن همفري. كن تكون هناك حاجة لاست الاستخدام
 من الآنسة ديزي إلى ويني لورد، فهذه الهدية الهي التي أعادتها ويني مؤخرًا كبادرة اشمئزاز وتحدُ بعد أن اعترا اعترفت لها الآنسة ديزي بقتل فرانك ديفو نبورت..."
فقلت: "هل تقول إن الكتاب كان هدية من ديـزي إلى ويني لورد، ثـم أعادته ويني إليها 5 ". "أعتقد أن الأمر كذلك، أجل".
 الكتاب، وكانت تأخذه معها أينما ذهبت، فقد كتبت لها رسالة خاصة بداخله، وكانت تعني لها الكثير. وبعد فترة وجيزة من إخبارها بأنتي قَتلتُ فرانك، جاء سائق الحافلة لأخـذ حقائبنـا لتحزينها، فجعلته ويني ينتظر حتى تأخذ من حقيبتها كتاب علتقى منتصف الليل، وأعادته إلئَ وقالت:"لا أريد هذا بعد الآن.

يـمكنك استعادته" . لذا، أجل: كان في الأصل هدية مني إلى ويني
 الحافلة. لم أكن..."، ثـم صمتت ديزي فـجأة واحمر وجهها. فقال بوارو منهيًا جملتها بالإنابة عنها : "لم تكوني ترا ترغي أو تحتاجين إلى قـراءة الكتاب بنفسلك، كنت تعرفين كل كلمة مكتوبة في صفحاته وكل ما يحويه عن ظهر قلب تِ تقريبًا - لأنك أنت مؤلفة الكتاب وتستخـدمين اسمر جوان بليث" . فشحب وجه ديزي وقالت: "لا تخبر أحدًا من فضلك، أعلم أنه ليس لديًّ حق في طلب ذلك منك، لكني أتوسل إليك...". فقلت مندهشًا: "كيف عرفتَ يِا بواروء" "الثقليل من التخمين هع حساب الاحتمالات"، ثم نظر إلى ديـزي وأضـاف: "تساءلت لمـاذا كانت هـنه الـروايـة ذات أهمية
 المهارة في اختلاق القصص المثيرة التي لا تقاوم، بل وتهتمين، إذا كنت تسمحين لي، بأمر اختراعاتك وما وما يـورو في ذهنك أكثر من اهتمامك بالحقيقة أو بما قد يهـم أي شخصر آخـرَ لماذا
 زرت أحد الناشرين في لندن بالأمس - السيد همفري بـي بلوكروز
 عندما قلت إن همفري بلوكروز أعطـاك الكتاب، لكنه لـم يكن
 روايتك".

فقالت ديزي متوسلة: "من فضلك، لا تقل هذا لأحد، كتاباتي هي الجزء الوحيد في حياتي الـني لا تعرف عليا وائلتي عنه شيئًا ولِيس لها دخل به. إنها حريتي .

فكرت في خوف ويني لورد عندما قلت اسمم الكتاب، فعندمـا
 أنني رأيتها وهي تأخذذ الكتاب من حقيبتها وتعيده إلى ديزيـي لو
 وعندمـا أوضحت أن المرأة التي كانت تـجلس بجانبـا
 لها بعد ذلك أنني لا أعرف شيئًا عن علا قتها الشختصية بالكتاب أو بديزي ديفونبورت.
 من فضلك أيها المفتش. من الأهمية بمكان بالنسبة لي أن يظل هذا الأمر غير معروف. لا أحد باستثناء موظفي دار النشر يعرف أنني جوان بليث".

## الفصل 16

## ليتل كي، باب ثقيل

في ظهر الـيـوم التالي - كانت غرفة الاستقبال في ليتل كي مليئة بالناس، فكل المقاعد، بما في ذلك تلك المـأخوذة من حجرة بيبرز - كانت مشغولة. جلست أنا وبوارو وارو والرقيب جيدلي والمفتش هاركوس كابلينج على مقاعد ذات ظهر مستتقيم في صف بالترب من الباب. وجلست هيلين أكتون، بوجه خالي الي من أية تعابير، على كرسي البيانو وظهرها إليه، فتخيلتها تلف وترفع
 الموسيقى الملائم لمناسبة من هذا النوع. كان من بين الحضور أيضُا سيدني وليليان وديزي وريتشارد ديفونبورت وأوليفر برود وجودفري وفيرنا لافيوليت، حيث كانوا يجلسون !!لى المقاعد والأرائك الأكثر بعثًا على الراحة
بادر بوارو بالقول: "سيداتي وسادتي".
 سيمليء أيجب أن يكون هنا أيضـاء".
 حضوره ليس مطلوبًا. دعونا نبدأ إذن بالحقائقو. سنتاقش اليوا جريمتيْ قتل: جريمة قتل فرانك ديفونبورت، وجريمة قتل ويني 'لورد
فقالت ليليان: "ويني؟ إنه يتعين علينا أن نفترض...".

 لورد".
فقال ريتشارد ديفونبورت: "يا إلهي، من الذي كان يرغب في
هتل ويني؟".
فقال بـوارو: "ستعرفون قريبًا هويـة القاتـل، ففي الوقَت الحالي، سأقول هذا: كان من المهمْ تمامُا لقاتل ويني ألا تُعرف





 هذا المنزل، ضمن شـخص ما - وليس بالضروروة قَاتلها - سيُفهُهُ أنه لن يتم التعرف على ويني". فسألت ليليان: "مَن قَتلهاء لا بد أن تخبرني قوبل هذا بههـهـة عامة تفيد بالاتفاق معها في الرأي. "سيدتي، هناك أمر اتخذت بشأنه قراراًا، وأود الالتزام به" نظر بوارو في أنحاء الغرفة وأضاف: "مَن أحرق ملابس ويني

لورد حتى لا يتعرف أحد على هويتها هشم أيضًا وجهها للسبب
 أكتون لأنها كانت في سجن هو لواي في ذلك الوقتَ. وإذا أخذنا على محمل الصدق الإفاداتا التي تلقيناها، إذن فإن معظمكم كان
 وهو السيدة لافيوليت".
فقالت فيرنا: "لهم أقتلها، لمَأحتلها يا جودفري، لم أقتلها. مـا
الذي سيدفعني لفعل ذلك؟".

فربت زوجها يدها وقال: " أعلم ذلك يا فيرنا. اهدئي، دعي السيد بوارو يكمل حديثيه
واصل بـوارو: "ربها تكون فيرنا لافيوليت قد دين دفعت أيضًا فرانك ديفونبورت من الشرفة؛ حيث كانت في الطابق العلوي

 فرانك. ويتفق الجميع على أن ريتشارد ديفونبورت وأوليفر برورد وجودفري لافيوليت وبيرسي سيملي كانوا في الطابق السفلي عندما سقط فرانك، لذلك لا يمكن أن يكونوا قد قَتلوه، كانت
 أيضُا خارج دائرة الشك" .
قالت ليليان: "هل الإجابة ليست واضتحةء الا هناك قاتلان يتجوولان في ليتل كي. هذا مستحيل. من المؤكد أن هذا يعني أن فيرنا ارتكبت الجريمتين" فيني
فرمقت فيرنا صديقتها القديمة بـنظرات بـاردة وقاتد:
"إخلاصكك مؤثر يا عزيزتي".

فقال سيدني بصوت أجش وهو ينظر إلى قدميه: "هيلين أكتون قتلت فرانك".
فقالت هيلين: "أجل، لقد فعلتُ ذلك، السيد ديفونبورت يقول الحقيقة. لا بد أن تسمع له يـا سيد بوارو" .
فقال بـوارو: "لـم يرتكب الجريمتين الشخص نـي نفسيه، ولم ترتكب السيدة لافيوليت في الحقيقة أيًّا من الجريمتين. و... للأسف ما تعتبرينه مستحيلا سيدة ديضونبورت هو حقيقي: هنـاك قـاتـلان في ليتل كي، وكلاههما مـوجود في هـــهـه الغرفة الآن".
فقال ريتشارد: "بِا للهول:".
"سيدة لافيوليت، قد لا تكونين قاتلة لكنك كاذبـة مثل

 قبل يوهين هـع مصرفكما في لـنـدن، وأخبـرنـي بـأن حالتكما
 كينجفيشر هيل، ولماذا كذبتما بشأن سبب قيامكما بذلكي". فسأنت ديزي: "رغم أنه قَ يكون من الرائع سماع الإجابة، لكن ما عال قة هذا بقتل أخي؟" ". فابتسم بـوارو وقـال: "هل تعتقدين أننـي أهـدر الـوقت في

 الصغير الذي سيفتح البـاب الثقيل "
فهمهم جودفري لافيوليت: "صعوبات مالية، يـا لها مـن كذبة

> حمقاء2".
"سيد لافيوليت - إنك لم تشعر بأية مسئولية لإخبار صديقك العزيز سيدني ديفونبورت بما كان عليه الأمـر بشأن حي كينجفيشر هيل والذي جعلك ترغب في هغ الـي وقت ممكن، وبيع منزلك بأقل بكثير بمها يستحقو. لقد قلت إنـ ليس شيئًا من شأنه أن يزعج عائلة ديفونبورت على الإطلاق، أليس كذلك؟ لم تعتقد أنك تخفي عنها شيئًا كان هن الممكن أن يزعجها.
"مـاذا يـكن أن يكون هذا الشيءء تساءل بـوارو بطريقة مسرحية وهو ينهض من كرسيه ليتجول في الغرفة واستطرد:
 في كينجفيشر هيل، وأخبرتني بأنه قبل أن يقرر آل لافيوليت
 تغير شيء واحد فحسب في الحي: حارس البوابة. وقد اعترضت هيستر سيملي على تعيين الحارس الجديد وذكرت أن شخصًا

 الوحيدين اللذين رفضا الرجل الجديد، فهذا يعني أن جودفري وفيرنا لافيوليت لهم يكن لديهما تحفظات بشأن تعيينه". فقال جودفري: "إنه رجل مهذب ولطيف جدًا".
 مهمم آخـر في كينجفيشر هيل وقع في الوقت الدني قَرر فيه آل

 فـي الـحـي. لقد خططوا لشـراء هـنزل هيستر سيملي. وهـذا،

أيتها السيدات والسادة، هو ما جعل جودفري وفيرنا لافيوليت حريصين جـدًا على المغـادرة. إذا لم يكن السبب هو الحـو الحارس الجديد، وفي الوقت نفسه لم يتغير أي شيء آَخر في الحير الحي، فلـَ إذن لا يكون أي شيء آخر. إنني على حق يا سيدة لا فيوليت، أليس كذلك؟".

فقالت فيرنا بهدوء وعينين هسبلتين: "إنك هكذا دائمًا". واصل بوارو قائلأ : "يبحثث معظم الأشخاص الذين يشترون
 يكن آل لافيوليت استثناءً. كان جـودفري لاني
 طوينًا في صحبة بعضهما، وكونَ الرجلان ثروتهما مغا، وعملا معا في لعبة بيبرز...' " جفلتُ عند ذكر ذلك.
"...ريمـا كان هذا هو السبب في أنه كان من المهـم للغاية بالنسبة لآل لافيوليت التفكير في هـذا الحي الريفي المثالي



 الحي بأكمله. لم يتمكنوا من منـ سيدني ديفونبورت من شراء اء منزل هنا؛ لذا قاموا بحل المشكلة بالطريقة الوحيدة الممكنة.

 في مشاركة ملكية كينجفيشر هيل مـع آل ديفونبورت، حتى ولو

لأسبوع واحد إذا كان بإمكانك تجنب ذلك. والطريقة الوحيدة لتجنب ذلك كانت أن تبيـا ثهه هـنز لكمـا قبل أن يتمكنوا من شـراء هنزل هيستر سيملـي " قال ريتشارد ديفونبورت: "هذا لا هعنى له بالنسبة لي. كل شـخص لديه هنزل في كينتجفيشر هيل يتشارك الأرض والمـرافق مـع العديــ من العائلات الأخرى . هذا هو بـالأحرى المغزیى هن الأححياء الْريفية هن هذا النوع، والجمميع يعرفون هـا سيحصلون عليه عند الشـراء"

فقالت فيرنا لافيوليت: "مشاركة الغـربـاء شتبء، وتدمير هـلاذك الصغير الـخـاص بسبب غـزو أصـدقائـك اللندنيـينأشهاص ينتمون إلى جزء آخر من حياتك - شيء آخر تماهُا". فقال ريتشارد هندهشًا: "هل تقصدين أن تقولي إن السيد بوارو فُحق بشأن سبـب بيعكما للمنزلوء" .
فَانت فيرنا غير هكتريـة: "كمـا قلت هـن قبل: هو دائـمُا على

فقال أوليفر بـرود الـنـي بـدا أنـه يشارك ريتشارد دهشته: "لكنك يـا فـيرنا أنت وجودفري موجودان دائــَا هنا".
ردت فيـرنا: "هل أنتما أحمقانء هل تعر فان هـا الذني يــنعكما هن الفهم؟ إنها سمـة من سهـات الز
 يشعر بـه الـــرء، لكن السيـ بـوارو مـختلف. إنـه يـفهم مشاعر الإنسـان، أليس كذلك بــا سيـد بواروء"، أطلقت فيرنا تنهيـدة طويلة، ثم أضافت: "بيع هذا المنزل يعني أن كينجفيشر هيل لم

يعد ملكنا، بل ملك آل ديفونبورت. كنت على استعداد كزيـارتهم في منزلهـم بـمـجرد ألا يصبع ملكي. طبعا، لم لاء" فقال بـوارو: "أجـل، كنت على استعداد، لكن هل كتت سعيدة بفعل ذلك
فقالت بصوت هـادئ: "لم يكن لـديّ خـيـار، كـان جـودفري وسيلني هـهووسين بلعبة بـيبرز، مـا كان يعني أنهـما يرغبان في أن يكونا هعا طوال الو فَت. كان بإهـكاني البقاء ڤي الهـنزل وحـدي، ولكن أين المتعة في ذلكى".
"أخبريني يا سيـدتي، أيـن كانت المتعه بالنسبـة لـك في المـجيء إثى هنا وا لبقاء هـع آل ديفو نبورتء " "لم تكن هناك أيهة هتعة. لقد قلت لك للتو: كان جودفري هنا بـاستهرار، لذا لهم يكن لدئي خيار" "
"ألم تكوني تَرين إذن أنه هـن المـمتع المـجيء إلى هنا


ظهرت ابتسامـة هـاكرة على وجـه فيرنا لافيوليت وفالت: "والآن بعد أن...".
قال بواوو: "لهم أستطع أنا وكاتشبول فهمم ذلك في البـدايـة.
لقد قادت عنـك هيلين أكتـون شـم هيستر سيملي إنـك لطيفة وهراعية للمشاعر، لكن في وجودنا، كنت دائبًا تبـدين. . . شيئًا
 أدركتُ الأهمر: لهم أركَ قَط أنـا وكاتشبولَ بصحبَهَ آل دِيفونبورت - الأشخاص الذذين أخـرجوپ من كينجفيشر هيل كما تقولين. وتـجدين أنه هن المستتحيل، في وجود سيـني وليليان ديفونبورت، أن تشعري بـاللطف والنتعاطف تجاههمـا، أليس كذلك؟" .

نظرت فيرنا إلى ديزي ثمر إلى ريتشارد، وقالت: "أنا لا أتحمل أيًا منكما، أتمنى أن تعرفا ذلك"
 لا فيوليت كانت واحدة من الأشخاص الذين أعطتهـم نسخة من كتاب ملتقى منتصف الليل، فتساءلت: هل كانت ديزي الوي مولعة بفيرنا لأنها كانت تشعر على وجه التحديد باستياء المرأة هن
سيدني وليليان؟

قالت فيرنا : "لم تسألني ليليان حتى كيف سيكون شعوري في
حال اشتروا منزَلا هنا، هل يمكن أن تتخيلـ
 سببب بيعكِ لهذنا المنزل. لقد كذبتِ أيضًا بشأن رؤيـة ليليان ديفونبورت وهي تهبط الـدرج في صباح يـوم مقتل ويني لورد؛ لأن هذا لهم يحدث. كنتِ ترغبين فـحسب في في توريط ليـيـيان، على

 معا في غرفة نوم ليليان بين العاشرة والحادية عشرة وإنه لم الم يغادر أي منهما الغرفة؛ لذلك، كنت بحاجة إلى القيام بأمرين حتى تنجح خطتكِ الماكرة: التشكيك في أقوال ليليان، وابتكار حجة لشخصين لـم تكن لديهمـا أيـة حجة: ديـزي ديفونبورت وأوليضر برود. لم يمشيا معا في الحديقة في ذلك الصباح - لقد
 قتل ويني لورد لا بد أن يكون ديزي أو أوليفر؟ ".
 أجل. كان هناك شيء يحدث في غرفة الاستقبال. كنت أراقب

المشهل من باب غرفتي نصف المفتوح، فقد خرج أوليفر ودخلت ديزي بسـرعة...ثـم رأــت ديزي بعد ذلك بـتليل تـرتدي مـلابس هـختلفة".

فقالت ديـزي، لـبـوارو: "تلخطت مـلابسي بـالـدهـاء بـد أن هشمتُ رأَس ويني ". فتْمـر والدها فأضـافت: "فارتديتُ هـلابس نظيفة وأحـرقتُ المـلابس الملطخة بـالدماء هـع مـلابس ويني" . قالت ليليان بهدوء: "أنت حقيرة يـا فيـرنا" . نظرت فيرنا بعنف في أنحاء الغرفة وقالت: "عليك أن تمري بالتـجربة لتدركي الشعور. هل ستنظرون إلـيَّ جميعكمر هكذاء ليليان على وشك الموت على أيـة حال. فما الضرق الذي يـحدثـ ذلكء أنا أحب ديزي وأو ليفر، ولّم أرغب في أن يــع أي منههما في المشكلوت

قال بـوارو: "غا بـ أنهمـا تفاجاَ وسعدا لسماع قصـة التنزه في الـحديقة هذه التي لـم تـحدث، لقد سـارعا بلهفة إلى تأكيد القصهة وإبعاد الشك عنهما. الاَنسهة ديزي، ربـما تـرغبـين في شـرح الدملاحظة التي كتبتها وتركتها على جثّة وينـي لـورد للشرطة لكي تـجدها. نرجو أن نسهـع ما هو هكتوب في المـلاحظة مـن

سرد الرَيِب جيدلي عـحتوياتها: "'لقد جلست في هقعد لم يكن ينبغي أن تـجلسي فيه، والآن ها هي عصا المـدفأة ستضرب -قبعتك

استمعنا جميعًا لديزي وهي تـخبرنا بما حــث في يوم الـرحلة بـالـحـافلـة، بـا أنـار الكثير عـن التعجب والشــهـــات في بعض الأحيان. يا لها من راويةَ موهوبة! لقد جعلت الصصـة تبـدو أكتر

إثارة عشرين مرة مما كنت أستطيع. لم تغفل أي تفاصيل وبدت فخورة إلى حد ما لأنها سردت القصة التي اخترعتها ويني حتى تخبرنا: الغريب الغامض ، التحذير بشأن المقعد. عندما انتهت، تولى بـوارو دفة الحديت مرة أخـرى : "كانت



 الاحتفاظ بقبضتها على خيالنا. لقد استخلخدمت المنطق نفسه بالضبط عندما كتبت الملاحظة ووضعتها ولها على جسد ويني لورد. لقد كانت هـحاولة متعمدة لشغل أفكاري باستنتاجات لا يمكن
 إجابة حصَيقيةا وطالما كنت أنا وكاتشبول مشغولين في الـي التساؤل عن السبب الـنـي يجعل أحـدهـم يقتل هـنـه الــــرأة المسكينـة لمجرد جلوسها في المقعد الخاطئ، وكيف يمكن أن يحدث هـئ هـا
 نكن لنقدر على إحراز تقدم نحو حل أية ألغاز حقيقية.
 تحديد هوية الجثئة بدقة. لقد أرادت مني أن أحدد هو هوية الضـية الضحية
 الأسرة - لهنا السبب تُركت القبعة والهعطف الأخضران النـي على



فقالت فيرنا لافيوليت لديزي: "لكن ويني كانت صديقتك،
لماذا رغبت في قتلها 5 .
فقالت ديزي بحزن: "لم أقتلها".

وافقهـا بـوارو آـرأي وقـال وهـو يتطلع فـي جـمـيع انـنـاء
 ديزي ديفونبورتاعترثت لويني لورد بأنها قَتلت شقيقها فرانكا هي لم تقتل فرانك، بل شـخص آخـر هو من قتله - لكن ديزي
 هـنا الاعتـراف هو ويني لـورد، فقد أخبـرت ويني بأنها هي هن قتلت فرانك، وليس هيلين أكتون، وأنها خططت لكا للاعتراف بدنلك

 من المال هقابل صمتها بشأن الدافع الحقيقي لهذه الجريمة
 البداية للكذب، لديها ضمير لا يمكن للوعود المالية إسكاته، فقررت أن تخبر الشـرطة بمـا تعرفه، لذلك ذهبت إلى سكوتلاند يارد وطلبت التحدث إلى المفتش إدوارد كاتشبول. هناك نقطة جديرة بالملاحظة...

فابتسـم لي بـوارو وقال: "انتبه جيداً يا كاتشبول. أخبرني، من فضلك يا رفيب جيدلي: عندما طلبت ويني لورد في البدايـة مقابلة كاتشبول، هـل كنت قَد أخبرتها بالفعل بـأنه هو الـني

يتولى التحقيق في مقتل فرانك ديفونبورت؟".

فقال جيدلي: "كالِ يـا سيد بـوارو، لـم أقـل لها، لقد دخلت وطلبت مقابلة المفتش كاتشبول قبل أن أن تتاح لي الفرصة لأ قول الول أي شيء على الإطلوق".
فقال بوارو بنبرة انتصـار: "أجل، كان هذا هو العا العنصر المهـم الذي فشلت في إضافته إلى قَائمتك يا كاتشبول. كنت قَد تح تحدثت إلى الرقيب جيدلي بعد أن سمعت من صاحبة المنز المنل أنه يريد

 إخبارها بأنك الشخص المسئول عن قضية فرانك ديضونبورت؟ إذا كان ذلك قبل إخبارها، فكيف عرفت ويني لورد اسمك؟ من ناحية أخـرى، جوان بليث التي كانت في الحافلة. . . . ريما كانت ترغب في إخبار المفتش إدوارد كاتشبول على وجه الخصان الخصوص

قتل أُدينت بها امرأة بريئة".
 حتى لثانية واحدة. استنتاج جيد يا بوارو. هذا مـا قَصدته وير ويني عندما حالت "أعرف من تخلص من فرانك ديفونبورت، وأعرف السبب، وهو سبب مختلف عما تفكرون فيه جميعاً".
 ديفونبورت الكاذب ودافعها الحقيقي المزعوم، وقد علمت كار الخ منهما من ديزي. كانت تعتقد أن الدافع الكاذب سيكون بحلول
 جيدلي أن المفتش كاتشبول لم يكن في سكوتلاند يارد ولكن في

ليتل كي. عندها علمت ويني لورد بفتح تحقيق جديد في مقتل فرانك ديفونبورت. "ولأنها كانت عاقدة العزم على التحدث إلى كاتشبول بأسرع ما يمكن، انطلقت ويني إلى كينجفيشر هيل دون أن تـخبر والدتها
 بالهلع. وعندما وصلت ويني إلى ليتل كي - كان هذا هو الـي الطرّ الـذي سمعه ريتشارد ديفونبورت من المكتبة - فتح لها الباب أوليفر بـرود. كانت ويني ساذجة وحمقاء، فقد أفصحت له أهردي سبب زيارتها، وأخبرته بأنها تعلمُ أن ديزي قَتلت فرانك وانك واعترفت
 فرانك؛ كانت ديزي قد اعترفت لها بدافعهها الحقيقي، وخططت
 وكاتشبول في المنزل، بل كنا في سـجن هولواي نِي نستجوِبِ هيلين
 الفارغة وأغلقت الباب، ثـم أخـنت عصا المدفأة وضربتها على رأسها. لقد قتلتَها، أليس كذلك؟"
لم ينكر أوليفر برود ذلك، وبقي صامتًا دون أية تعابير على
وجهه.
شحب وجه ريتشارد ديفونبورت من الصدمة وقال: "'لماذا يا


أنه فعل هذا وأنت...أنت...".

 لكن لا يمكن للمرء أن ينغمس في الصدمة والشفقة على الذات

عندما تكون هناك مشكلة فائمة يجب حلها. لم يفعل أوليفر مـا فعله مـع ويني إلا لحمايتي. وفي المقابل، فعلتُ. . . فعلتُ مـا بوسعي لحمايته . فقال بـوارو: "لا بد أنـك كنت متأثرة لأنـه قَل من أجلك. إنك تحكمين على الأخلاق على أساس المنفعة التي تعود عليك

 بالفعل بقتل فـرانك، وقَد رأى أن اعترافها لـم يصدقَه أحـدي باستثناء سيدني وليليان ديفونبورت. وكانت هيلين أكتون قد اعترفت بارتكاب الجريمة نفسها وأدينت بها. في تلك الـي المرحلة، اعتقد السيد بـرود أن حبيبته ديـزي ليست هعرضة لـيسرا
 بد أنه اعتقد أنها كانت تلعب لعبة معقدة. أتخيل أنه كان يأمل في إقناعها بالتراجـع عن اعترافها. ولكن عندما وصلت ويني
 مصداقية من الناحية النفسية - ازدادت مخاوف أوليفر برود
 إلى المفتش كاتشبول .
فقالت ديزي بقلق: "كان أوليفر يقصد فحسب حمايتي، هذا كله خطئي وليس خطأه".
فقال بوارو بجدية: "والآن، دُعُونا نحل أخيرًا قضية مقتَل فرانك ديفونبورت...". "عندما زدت هيستر سيملي، أخبرتني بأنها سمعت محـرادثة جرت بين أوليفر بـرود وجودفري لافيوليت، محادثة جرت في في

منزلها يـوم مقتل فراتك ديفونبورت. تحدث السيد بـرود عن امـرأة فعل معها شيئًا مشيناً، واعترف بأنه عامل هـذه الثمرأة
 الطبيب نفسه اللني كان يعالج والد السيد بـر الدرود المتوفى أوتو برود، وقد رفض هذا الطبيب المساعدية، ولا شلا شك في أنه صُدم عندما طلب منه ذلك. سيداتي وسادتي، لقد توصلت هيستر سيملي إلى نتيجة معقولة".
فقالت ديزي بأنفاس متقطعة: "طفل كا كلا، هذا مستحيل.
كان أوليفر سيخبرني...".
"انتظري لحظة يـا آنسة. لم يكن هناك طفل، كانت هيستر
 الطبيب المعنيّ؛ الدكتور إفجريف في شارع هارلي، وسمعتُ الفئ منه
 فرانك ديفو نبورت وأو ليفر برود. وعندمـا مرض والد السيد بر برود حتى إنه بات غير قادر على ترك فراش المرض، أهر أعرب عن رغبة لابنه. كان يعلم أنه لم يتبق له سوى القليل من الوقتى، وأراد
 مـا تبقًى له، فطلب السيد برود من هذه الشابة؛ هذه المعلمة،
 تدرسها - لأبيه المحتضر ".
"وقد سار هنا على نحو جيد. كان أوتو برود سعيدًا جدًا
 دروسه. كان على وشك المـوت... وهـع ذلك لم يكن وشيكا منه
بدرجة كبيرة".
فسأل ريتشارد ديفونبورت: "ماذا تقصد؟".
"في ذلك الوقت كانت المعلمة الشابة قد أصبـحت مغريمة
 أخبرها أوليضر بـرود بـأن والـده، حسب رأي الدكتور إفجريف،
 ووافقها أوليفر برود الرأي: لم يكن يرغب في في أن يقضي واني الدي الده
 إلى الدكتور إفجريف وتوسلا إليه أن ينهي معاناة الرئ الرجل العجوز،
 - الدكتور لم يوافق على الاقتراح

فقال أوليفر: "كان شخصا بغيضا"
فقال بوارو للمجموعة المجتمعـة: " "بعد ساعتين من رفض
 الذي وضـع الوسادة على وجهه يـا سيد برودوء بالتأكيد ستخخبرنا الآن بذلك. لم يقل الدكتور إفجريف شيئًا للشرطة؛ لأنه لم الم
 الضرنسية قَد خنقتما والـدك حتى الـــوت. هو على حقى، أليس كذلك؟ كان هذا هو الشيء المشين الذي فعلته هـع امرأة شابـه؟ ". أومأ أوليفر وقال: "لم نكن نتان انتحمل رؤيته وهو يعاني هكذا،
وقد أراد منا أن نفعل ذلك. لقد فعلنا ذلك بموافي

 الوسادة. كان الأمر مروعُا، لكنه كان ضروريـا صحيح، لقد رحمنا الأب من المزيد من المعاناة".

فقال بوارو: "أنت ، مع ذلك ، لم تكن رحيمًا على الإطلاق. لقد أزعجك ضميرك بشكل مفرط - كمـا كان ينبغي أن يفعل. نحن البشر لا يحق لنا أن نتخطى حدود قدراتنا يا سيد برود. أجل هناك مرض، وهناك معاناة - ولكن ليس من دورنا
 تعرفه أنتت. لقد أزعجك الأمـر بشدة حتى إنك قررت بعد وقت قَصير من فعلتك هذه، التنصل من تقاسم الشعور باللوم، فقردت أن خنق أوتو برود حتى الموت كان بشكل أساسي خطأ الشاب الـوا التي كانت متعاونة معك .
"أجل، كنتُ شـريـرًا وقاسيًا معها. كانت أقوـوى منا نحن الاثنين. ليس من الناحية البدنية، لكن إرادتها كانت أقوى . لقد

 ديفونبورت لسرقَة أموال والديه، رغمه أنك كنت على علم بذلك
 برودا هل تعتقد أنه يمكنك أن تَتل دون أن تتعرض للتشويه؟ أن هذا مستحيلا لهنا كان من السهل عليك أن تقتل مرة أخرىي، عندما هَالت لك ويني لورد كلمات لا تريد سماعها" . قال أوليفر بمرارة: "هل تعتقد أنتي لا أعرف مـن أناء أعرف
 مع كل منهما، فرانك و...المعلمة. أشعر بالأسى تجاه واه ويني لورد أيضًا، وحتى تجاه أموالك المسـروقة يا سيدني - لكنتي لن أندم أبدًا على إنقاذ والدي من الألمم الذي كان عليه أن يتحمله. أبدَا".
$\ddot{\sim})_{0}^{\infty}$
t.me/t_pdf

فقالت ديزي وعيناها مغرورقتان بالدموع: "لا تعذبه من فضلك يـا سيد بـوارو، ألـم تـخف من قبل أي شيءء أــم تـخطئ
 إنتي أقول لكمر إن قَتل ويني كان خطئي، فدموني أشنق بدلا من أوليفر
تجاهل بـوارو كلا مها وفـال: "وهـا إن سمعتُ هـنه القصة من الطبيب إفجريف حتى وضعت الأمور في نصابها الصحيح،
 هذه القضية برمتها؛ التفاصيل التي بدت أنها لا معنى لها على الإطلاق".
فقال ريتشارد: "انية تفاصيل؟".
"قبل أن أقول لك ذلك، أود أن أطرح عليك سؤانلا يا آنسة
"كيف تقابلت أنت وفرانك ديفونبورت؟".
"إبك تعرف الإجابة".
"أجل، أعرفها بالفعل".
لم أكن أعرفها، وهن النظرات التي كانت على وجوههم، بدا أنه لا أحد آخر يعرف ذلك.
"لا بد أن فرانك ديفونبورت حدثك عن صديقه القديم أوليفر برود، أليس كدلك5".

يزال العمل يربط بينهما، رغم أنهها لم يكونا يتقابلان".

فقال بوارو: "هنا هو الأمر، سيداتي وسادتي، لم يكن فرانك ديفونبورت يعرف بخطبة أوليفر برود وأخته ديـزي. لقد قطع
 تعرف ديزي ديفونبورت ولا أوليفر برود بارتباط فرانك بهيلين

فسـأنت لـيلـيان ديـفـونبـورت: "لماذا تـخبـرنا بـهــناء مـا العلاقةَء".

قال بـوارو: "الآنسة هيلين، هل قال لك فران من قبل إن أوليفر برود وسيـم وشعره أسودء" ".

 شخصية أوليفر وعالاقتهما".
"لم يقل لك أي شيء عن مظهره؟".
"سيدتي، لقد سمعت الآن عدة روايات عن كيفية هبوطك تلـدرج، وإمساك أوليضر بـرود من ذراعيـه، والاعتـراف له بأنك قتلت فرانك. هل توافقين على أن هذا مـا حدث5 5 . أومأت هيلين برأسها.

 بهو المدخل: جودفري لا فيوليت وأوليفر برود وبيرسي سيمليـي كانوا قَد وصـوا للتو مـن كينجفيشر فيـو، وبصفتك خطيبة فرانك الجديدة التي تَأتي إلى ليتل كي لأول هرة، لهـ تَقابلي أتِا

منهمر من قبل. كانت هذه هي المرة الأولى التي ترينهم فيها،
 معرفة أن الرجل الوسيم ذا الشعر الداكن هو أوليفر بـرود، أو أن اسمه أوليفر. لم يتم تقديمه إليك؛، فكيف عرفت الون أنه هو؟". فقالت هيلين بابتسامة حزينة وصغيرة: "كنت أُعرفه كما أعرف اسمي".
فتساءلت: لماذا تحدثت الفرنسية فجأة، ثم فـجأة سألتها: "أنت معلمة اللغة الفرنسية؟ هل. . . هل كنت تعرفين أوليفر بالفعل؟".
فأومأت هيلين وقالت: "كان آخر شخص توقعت أن أن أجده في

 ديزي وبدأت تتحدث عن خطيبها أوليضر . . . سرعان مـا أصبـا الحقيقة واضحة: علمتُ أنه أوليفرا كان فرانك متفاج لم يرتع متلي. لم يكن لديه مـا يخشاه. كنت في حالة مـن الدئ الذعر الرهيب، فاضطررتُ إلى مغادرة غرفة الاستِ الاستقبال، والصعود إلى

 الشيء الوحيد الذي أتمنى أن أموت ولا ألا يعرفه - وهو أنـئي قاتاتلة،
 فرانك يقدر هاتين الصفتين كثيرًا. كيض كان يمكنتي التأكد من أنه لن يكتشف ذلك؟ لم أستطع التفكير في أي شيءا كـئ كنت مذعورة، ثـم جاء فرانك إلى غرفتي وني وني . . كان عليً أن أتظاهر بأنتي بخير تمامْا. ثـم سمعنا طَرْقَ الباب الأهمامي والأصواتـ ..."

صمتت هيلين وحدقَت إلى الأفقَ. كان الأمـر كما لو كانت ترى هذا المشهد يتكشف أمام عينيها مرة أخرى . ألـي
 وتبعته ورأيتِ أوليفر برود في الردهـة بالأسفل. وبدا هـن المؤك المد
 بمعرفة ذلك. الرجل الـني أحببته أكثر من أي شيء آخـر في في العالم لا يمكن أن يعيش ليراك مشنوقة نتيجة هقَتل أوتو برود. وحينئذ . . . دفعته من فوق الشَرفة" .
 لكن لم تكن هناك نيـة متعمدة. لم أكن في حالتي الطبيعية - لم أكن قَادرة على التفكير بطريقة منطقية في تلك اللحظة. بدا أن يدئ تتحركان دون وعي، ثم سقط فرانك مـن الشرفة وكان الأوان قد فات".
قال بوارو: "سيدتي، لو لم تكوني عاقدة العزم على ذلك، مـا


 أن تخبرني بأنه لا يوجد دافع للقتل. وهذه ليست الحقيقةل لا لا


 أيضُـا لحمايتنا من أسوأ دوافعنا".
 سيد بـوارو أننـي لا أحـاول الهـروب مـن العـدالـة. كل هـا أريـده،

أو بـالأحرىى كل ما أردته لبعض الوقت هو أن أمـوت وأكون مع فرانك مـرة أخـرى . لقد اعترفتُ على الفور - وكـنـبـتُ فحسب
 بسبب ما فعلناه بأوتو، فأنا أتفق معه في ضرورة إنهاء معاناة الشخص، بناءُ على طلبه الصريح، عندما يكون على وشا وشك ألـو الموت، فأنا لا أؤمن بأن هذه خطيئة" ". فقال لها بوارو : "لكن القانون يِرفض ذلك"
 علمتُ أنني ارتكبت الخطأ الأكثر بشاعة" أن دئ

 كان يتمنى أن يحمي نفسه مثلك تمامْا ". فقالت هيلين: "أدركتُ ذلك بـت بعد فوات ات الأوان. حتى ذلك الحين، كل ما كنت أفكر فيه هو أن أوليفر كان قد ألثى باللوم

 سينظر إلى الأعلى ويراني في الشرفة ويقول: "ها هي المرأيرأة


 مـا كان خطئي، أصبحت المشنقة فجأة هي كل ما أريده".

 في المرة الأخـيرة التي واجهتِه فيها. لم تكن تستطيع إلا أن

تكون هتعاطضًا هذه المـرة يـا سيد برود - فهذه الجريمة لم تكن مسئولا عنها".

وقَف ريتشارد ديفونبورت ومشى ببطء عبر الغرفة إلى حيث كانت هيلين تجلس بجوار البيانو، وقال لها: "كنت متأكنا من

 السيد بوارو سيكتشف الحقيقة و... ، ترك الجهملة غير مكتهلة. فقالت هيلين: "وماذا يا ريتشاردء هل اعتقدتَ أنني سأحبك كما كنت أحب فرانك لأنك أنقذتَ حياتي؟". فاستدار بعيدا عنها بعنف.

أومـأ بـوارو للرقيب جيدلي الذي نهضل وأخرج مـجموعتين
 مُدانة بالفعل بقتل فرانك ديفونبورت، وقريبًا ستدفعين ثمن جريمتك".
فأغلقت هيلين عينيها وابتسمت قائلة: "شكرًا يا إلهي". فقال جيدلي: "أوليفر برود، أنت مقبوض عليك بتهمة فَتل
أوتو برود وويني لورد".
 كانت تسير مترنحة بينما يقتاد الـرقَيب جيـدلي الي ومـاركوس كابلينج أوليفر برود وهيلين أكتون خارج الغرفة. "توقف، توڤي

 المنزل عندما أحضر فرانك هيلين إلى هنا و...."، أغهض أُمت عينيها بإحكام ثـم أضافت: "لماذا لا يستطيع المرء المرا التراجع عن

الماضيء لو كان ذلك ممكنًا فحسب. هيلين المسكينة. ألا ترى أنها لم تكن تنوي قط إيذاءأحدى اعتقدت أنه مـن المفترض أن تكون ذكيًا".
"يؤسفني يا آنسة أن...".
"كالا لا تقل كلمة ע أريـد أن أسمعها. لا أريـد أن يموت أوليفر: أو ويني أو فرانك أو أنت يا أمي، لا أريد أن يموت أن أن أحد.
 نكذب على أنفسنا بأن كل شيء على ما يرا يرام وأن كل الأذى الذي
 قبل: السكينة. وأردفتْ بحسرة: "أجد أننتي هَادرة على تصديق ذلك. بـن فضلكم، اصمتوا جميعا، واسمحوا لي بأن أستمر في تصديق ذلك لأطول فترة مـكنة" "

$$
\ddot{\mathbf{Q}}_{\text {t.me/t_pdf }} \underbrace{\sim}_{0}
$$

## خاتمة

## بعـد مـرور ثـلاثـة أسابيع

"كاتشبول؟".

رفعتُ نظري عن الورق الذيَ كان أمامي وقلتُ: "بوارو، ماذا
 بتوهج وجهي، وبذنت قَصارى جهدي لأبدو بريئأ.
 غرفة الاستقبال الخاصة بك؟ فليست لديُّ قدرة سحرية على اختراق الجدران".
فدفعتُ على عجل الأوراق بعيدًا كما لو كانت غير ذات صلة وغير مهمة، وأمسكتُ صحيفة أخبار بدلًا من ذلكـ
"ألم تشعر بوصولي أو تسهع حديثي في الردهة مـع السيدة
أنسوورثs".
فتظاهرتُ بالتركيز على عناوين الأخبار التي أمامي وقلتُ:
 هل علمت ذلكو إنه يسمى... .

قطع بـوارو محاولتي لتشتيته وقـال: "أجد أنـه من المثير
 أليس كذلكى ليست الصحيفة، بل هـذه الأوراق"، وأثـار إليهـا مضيفًا: "ما هذه الأوراق؟".
"لا شيء".

كان قد بدأ السير بيطء نحوها وكا وكان سيراها في أـيـة لحظة مـا لم أقفز لتفطيتها، وتنهدتُ وقلتُ: "لا تسخر هني إذا قلتُ لك. أنـا أعمل على لعبة لوحية جديده، إنني أبتكر لعبة جديدة"
لمعت عينا صديقي مـن السـرور وقـال: "كاتشبولا لقد ألههمْكَ لعبة بيبرز، أليس كدلكئ".
قلتُ له: "على العكس تمامْا. يجب ألا تحتوي أيـة لعبة لوحيـة


 واستطردتُ: "بمناسبة الحديث عن الرضا..." "ماذا هناك يـا عزيزي؟".
"قصة كينجفيشر هيل...". "ماذا عنهاء".
"هل...هل أنت راض عن المطاف الذي انتهت إليه؟". "آه2 أسمح لي بأن أسألك: هل كنت راضيَّاء لقد وصلنا إلى
الحقيقة، أليس كدلك؟" .
 صوابها مؤقتًا عندما دفعت فرانك من الشرفةَ وشَ وشصة أوتو برود

كلها...لقد كان يتعذب من الألـم وعلى وشك الموت...لقد أكد الطبيب إفجريف هذا، أليس كذلـك؟ " أوهـأ بـوارو وقَال: "أتفهم مـا الدني يسبب لك هذا الصراع.
 بالرضا عن كونه تجسيدًا واضخا للشر دون وجود تـناقض فيا في
 أي إنسـان. مـن الممكن أن تشعر بالتعاطف مـع شخص فعل
 ينبع الشعور بالرضا نتيجة حل غهوض جريمة قتل، في مثل هذه الحالات، من مصلرين: الإيمان بوجوب التمسك بالقانون
 تَتأثر عزيمتك بشفقتك على القَتَكة الذين يـجب أن تطبِّق عليهـم العدالة".

انحنى بوارو وسحب الصحيفة من يدي وطواها ووضعها على كرسي وقال: "الآن، أخبرني بالمزيد عن لعبتك. ماذا ستسميها؟ هل لها اسـم بالفعل؟"
"كال، لديَّ بعض الأفكار، لكني لم أستقر على شيء بعدُ".

 خلا ياك الرمادية الصغيرة بشكل فعال" فسألته: "مـاذاء".

##  <br> t.me/t_pdf

"عليك إعداد قائمة|".

## 

إثـادة بسلسوفلة رواياتات بوارو

"الحبكة دقيقة مثل أي شبيء كتبته أجاثا كريستي ... وبها تفرد خاص. ثقّد عاد لـ بوارو ستحره وبريقهَه .

- ملحق استعراض الكتب بصحيفة نيويورك تاييز
"تقوم صوفـي هانا بعهل رانع لإحياء شـخصية المحقق البلجيكي المحبوب لأجاثا كريستي، هيركيول بوارو" ع الْ - صحيفة يو إس إيه توداي

وكأن أجاثا كريستي لا تزال على قيد الحياة... سوف يسعد هـحبو
كريستي بالاستتتاج البارع والحل العبقري لخيورط اللغز". - صحيفة واشنطن بوست
"لغز جدير بههارات المحقق الأسطوري هيركول بوارو ... حيث تستعيد هانا مرة أخرى أسلوب وهضنهون أجاثا كريستي الرائع، وتؤلف رواية أخرى مـتعة لمحبيها . - بوكليست (استعراض الكتب المتميزة)
"رواية مثالية... وحبكة رائعة" .

- تانا فرينش، هؤلفة الكتب الأكثر مبيغا طبقًا لصحيفة نيويورك تايهن
"رائعة ... مذهلة ... وكها كان سيقول هيركيول بوارو نفسهه: "برافو مدام
هانا . برافو ". - صحيفة بوسطن جلوب

هـا اللغز المكتوب ببر اعة والمحبوك بدقة يناغس العديد من ألغاز أجاثا
كريستي" . - إذاعة إن بي آر
"لقد عاد إلينا المخبر البلجيكي المفضل لدينا بشكل رائغ"


## telegram @t_pdf



Chatiechiste

