0

## رمان عَلم

اترك 1لعالم خأه
t.me/t_pdf
.تحفة سا حررة و فُقلقة للغاية.

- مو قع "شلف أوير نسن"


## قالوا عن هدذه الرووايـة

اترك العالم خلفك
(إن ترأت هذا الكتاب فسيقسُعر جلدك، بالضبط كما يحدث عندما تخوض في بِركة عميقة ومظلمة من مخاوف الزمن الحاضراه الـا "النيويوركر"

امثل رواية الضبابه لستيفن كينج المنشورة في العام • 19 1، تصف

 تحت التهديد. خلال حقبة الوباء، والعنصرية، والكر اهية، والانقسـامرام،
 مرعب" ـ مجلة "رولينج ستون"
(يتو قف التشنويق الأدبي لرواية (اترك العالم خنفك" على ذلك التوق المألوف ألمشُوب بالذنب لقضضاء عطلة لا تنتهي أبذًا، عَكم مروهوب
 قد تستمر ملاحظاته الساخرة عن الفوضى المنظمة لـيا لحياة الإجازة إلى أُجل غير مسمى، نم تأتي طرقة على البـي الباب. إنها رواية مؤر رقة على نحو
لا يمكن إنكار ه" - انيويوركٌ بوك ريفيو "
(nاترك العانم خلفك"ه نوع شائق من أنواع استقراء نهاية ألعالم، لأنها




تتمكن هذه الشخصصيات من البقاء على قيد الحياة في العالم الجديد. إنَّ

 عندما يحدث ذلك" - "لوس آنجلوس ريفيو أوف بوكـ"



 يمضي سريعًا خلال صفحاتها الأخيرة" - "يو إس إيه توداي" الياري
"(|اترك العالم خلفك" رواية حية وذكية ويقظة للعالم الذي بينيناه لأنفسنا،
 الروايات التي تعرّف عصرناه ـ م مجلة \#إنترفيو"
(أعجوبة مراوغة ومخادعة في سُكل رواية. شاترك العالم خلفك" رويكّ رواية

 كافي لجعلها رواية مميزة لهذا العام اللعين" ـ برنامج "فرِش إيرا اليرا على إذاعة "إن بي آر")

 العصريين، والأولويات والاختيارات، وكيف يقيس المير المرء النجاح الناح في

 الايبريري جورنال"


 الآن لإصلاح ما تم إفسادهي - الوس آنجلوس تايمز"

## رمان عَلم

## اترك العالم خلفك روابة

> ترجهتها عن الإنجليزية
> سها السباعي

$$
\begin{aligned}
& \text { t.me/t_pdf }
\end{aligned}
$$

alkarmabooks.com
facebook.com/alkarmabooks
twitter.com/alkarmabooks
instagram.com/alkarmabooks

Leave the World Behind العنوان الأصلي:
Copyright © 2020 by Rumaan Alan
الحتوق النكرية للمولف محفرظة
حقوق الترجـة © © مـها السباعي

## r.rr 119 <br>  <br> t.me/t_pdf

غَم، رمان.


$$
\text { تحكك: } 9789776743854
$$

1 ـ التصص الانجليزية.
أـ السباعي؛ سها (مترجمة).
بـ العنوان.


$$
\text { Y\& } 7 \times 1.9 \text { Yor }
$$

تصمير الفلاف: الحمد عاطف مباهـ
صورة الغلاف: جسيكا بربلمي

$$
\begin{aligned}
& \text { Y-IT الطبعة الأولمى }
\end{aligned}
$$

إلى سايمون وإلى زافير

يمضي الحب مثل تغريد الطيور، في أقرب وقت ممكن بعد قنبلة. بيل كالاهان، آآنجيلا"

## ة

t.me/t_pdf

حسنتا، كانت الشمس مشرقة. شـعروا أن ذلك يبشر بالخير . يُحوّل الناس كل شيء عتيق إلى فأل. كان يكفي تمامًا القول إنه ليست هناك الك غيوم يمكن رؤيتها. الشُمس في مكانها حيث كانت دائمًا. الشمس الدؤوبة وغير المبالية.
اندمجت الطرق أحدها في الآخر ـ تجمدت حركة السير . كانت سيارتهم الرمادية عبارة عن ناقوس زجاجي، مناخ محلي مصغر: : تكييف هواءه، رائحة
 حفيف المخلفات، لأنها كانت دائمًا هناك. كانت السيارة المجال الخال الخاص
 الشو فان المنحدر من ألواح "الجرانو لا" التي اشتُريت بكميات كبيرة،

 الأبيض من يعلم متى أُزيل من ظهر ضمالئ دائمّا يحتاجون إلى ضمادة طبية لاصقة؛ بشر تهم الوردية معرضة للتشتقق مثل فاكهة الصيف.
 لتفادي السرطان. وردت أخبار عن اشتداد موسم الأعاصير، عواصف

بأسماء أسطورية من قائمة اعتُمدت سابقًا. خفضت أماندا صوت الراديو. هل كان من قبيل التمييز الجنسي، على نحو ما، أن كالاي قاد السيارة، وأنه دائمًا ما فعل ذلك؟ حسنّا، لم يكن لدى أماندا صبر على الأسرار المقدسة المصاحبة لقانون التبادل اليومي لاصطفاف السيارات على جانبَي الطريق

 بأداء المهام المفيدة للحياة؛ حزم الصحف القان القديمة لإعادة التدوير، ونثر الحبيبات الكيميائية على الرصيف حين يصبح الطقس جليّ اليديّايّا، واستبدال


مصغر.
لـم تكن السيارة جديدة إلى درجة اعتبارها مترفة ولا قديمة إلى درجة

 عاكسة، بها بعض البالونات المتراخية، وبعض من رجاني عددهم علد الزبائن، يتسكعون في مججموعات من اثنين أو ثنلاثة، ويجلجلون بالعملات المعدنية في جيوب سراويلهم الرسمية من (امينز ويرهاوس").
 (كانت من طراز شائع، (اجرافيت)")، ويصـاب بالإحباط الإِ حين يفشل نظام فتح الأبواب عن بُعد في العمل.
 بحجم رغيف الخبز . كانت تفوح منه رائحة الحليب، مشره مثل الأطفال الر الرضع، وأسفل ذلك عرق وهرمون. ولتخفيف كل هذا كان آرتشي يرش مادة كيميائية في القش أسفل ذراعيه، رائحة لا مئيل لها في الطبيعة، توافق
 ظِل فتاة شـابة داخل زهرة، قد يجد كلب بوليسي المعدن أسفل نفحة

من مستحضرات تجميل المبتدئين، وولع المقبل على البلوغ بالروايح الاصنطناعية للتفاح والكرز. فاحت منهما رائحة كريهة، كذلك الكّ فاحت الـن
 فهو أمر صاخب للغاية. رفعت أماندا الهاتف عالياليّا، محذرة إياهمم، مع أنه

لم يقل أي أحد شيئًا ما: ـيجب أن أتلتى هذه الدكالمالمة. نظر آرتني في هاتفه الخاص، ورئ وروز في هاتفها، كلّ منهما مع الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعياعي التي اعتمدها الوالدالدان سابقًا. كان آرتنـي

 في منزلهما المسيديد بالحجر الأسمر الرملي، الواقع في شارع ("برجن"). وكانت روز قد نشر با بالفعل صورًا متعددة للر حلة، مع أنهم عبروا احدود المقاطعة للتوّو. ـأهنَا جوسلين. عرفت تلك الهواتف من المتصل مما جعل من الممكن تفادي التكلف.



 الاعتراف به لأي شخص. قالت جوسلين بأنفاسها القصيرة:

لم تكن أماندا مخيفة بقدر تلك السلطة. بدأت أماندا حياتها المهنية في الاستوديو الخاص بدنماركي ذي مزاج متقلب وقصة شتعر شبيهة بقصة شنعر راهب. صادفت الرجل في أحد الهطاعم في الشتتاء السابق وشسعرتْ بالغنيان.

لم تكن أماندار رحبة الصدر بتلك الإجابة، لكن أشعر تها المكالمة الما بارتياح الماح كانت تريد أن يحتاج زملاؤها إليها كما يريد الإله أن يستمر الناس في الصالهاة. نقر كلاي بأصابعه على عجلة القيادة الجلدية، فنال نظرة جانبية من زوجته. تطلع في المرآة ليتأكد أن طفليه ما ما زالا هناكاك، وهو ألما أمر اعتاد عليه منذ طفولتهما المبكرة. كان إيقاع أنفاسهما ثابنتا . أثرت الهو اتفاتف المحميولة عليهما مثلما فعلت تلك المزامير المنتفخة بأفاعي الكوبرا ا.


 التجهيز، لمححة عرضية لمنازل ذات مستويين، عبور السكة الحار الحديدية، ملعب البيسبول، حوض سباحة فوق الأرض. تومئ أماندا برأسها عندما تتلقى المكالمات، ليس لصالح النُخص المو المو جود على على الطرف الآخر من المكالمة ولكن لتثبت لنفسها أنها منهمكة. أحيانًا، تنسى أن تسهع الـير

أثناء إيماءة الرأس.

- جوسلين...

حاولت أماندا التحلي ببعض الحكمة. لم تكن جوسلين بحاجة إلى مساهمة معلوماتية من أماندا بقدر ما احتاجت إلى موافقتها. كان التسلسل
 _ لا بأس بذلك. أعتقد أن ذلك تصرف حكيم. كل ما ما هناك أننا على

 الماضي، هل تذكرين؟
سكتت، وشعرت بالحرج، لماذا ستتذكر مرؤوستها خطط أماندا لعطلة

ـ سنذهب أبعد من ذلك هذا العام! حولت الأمر إلى مزحة.
ــ لكن اتصلي، أو أرسلي رسالة إلكترونية، لا بأس بذلك بالطبع. حظًّا سعيدًا. سأل كالاي:




 الأقل كانوا مطلقين. ـلا بأس "كانت إحدى أكثر الُحقائق البديهية التي توصلت إليها أن نسبة مئوية مامن
 رسائل إلكترونية لتقييم الوظيفة في حد ذاتها كا كان يوم العمل عبارة عن عدة بيانات عن يوم العمل الجاري حينذالك، وبعض التهذيب اليبا البيرو قراطي،







 أو مزدهرة ومأهولة بعالم سفلي من السباكين ومصممي الديكا ولميكور وسمماسرة

العقارات. عاش الأثرياء الحقيقيون في عالم آخر، يشبه (انارنيا). كان عليك
 طريق مسدود، قصر ذو سقف مكسو بالألواح الخشببية، إطلالة على بر بركة.

 اللسيارات الفارهة، والفنون الجميلة، وتلك المنسوجات الناعلمة التي يتر كها الأثرياء مكومة على أرائكهم. قال كلاي، بصوت متقطع، متثائبًا في نهاية هذه الجملة: ــهل علي علينا التوقف لتناول وجبة سزيعة قال آرتشي مبالغًا: _أنا أتضور جوعًا.

## قالت روز وقد لمحت المطعمّ:

_ لنذهب إلى (برجر كينج)"!

استطاع كلاي الشعور بتوتر زوجته. تفضل أن يأكلوا طعامًا صـيّا روز) . استطاع أن يلتقط رفضها مئل جهاز السونار ـ كان الأمر مثل الانتفاخ الذي يؤذن بانتصاب. لقد تزوجا منذ ست عشرة سنة. تناولت أماندا البطاطس المقلية. طلب آرتشي عددًا غريبًا من قطع الدجاج المقلي الصغيرة. ألقى بها في كيس ورقي، وخلطها بيعضى البطاطس المقلنية،


$$
\begin{aligned}
& \text { بُني حلو ولزج، ومضغ راضيًا. } \\
& \text { قالت روز: } \\
& \text { ـيا للقرف. }
\end{aligned}
$$

لم تستحسن روز شقيقها لأنه كان شقيقها. تناولت، بشُكل أقل أناقة مما كانت تعتقد، همبر جر، ومايونيز يحيط بشفتيها الورديتين. قالت:

ــأمي، أخافت هازل موضع منزلها على تطبيق الخرائط... هل يمكنكِ إلقاء نظرة عليه ومعرفة كم يبعد؟
تذكرت أماندا صدمتها بمدى صخب الأطفال حين كانوا رضعًا على صدرها. صوت الاستنزاف والرضاعـاعة مثل صوت السبا السباكة، التجشؤ بلامبالاة وغازات البطن المكتومة مثل مفرقعة نارية فشلت في الانفجار، بشكل حيواني وبلا خجل. مدت يدها خلفها للحصول على هاتف الفتاة، دهني
 ـعزيزتي، لن يكون ذلك في أي مكان قريب منا.
 إلى روز. كانت روز صغيرة للغاية كي تفهم، لكن والد هاز هازل كان الن مديرّا في

 كان هذا نوع الأشياء التي كانت لتقتر حها حين لان تلا تكون منتبهة تما تمامًا،
 قالت:

- إنها هامبتون الشُرقية، ياعزيزتي. تبعد ساعة على الأقلى . وربما أكثر من ذلك، على حسب أي أيام الأسبوع. تراجعت روز في مقعدها، متبر مة بصوت ايبام مسموع:
 التفتت أماندا ونظرت إلى ابنتها، محبطة ومتوردئ ـ أنا آسفة، لكنني لا أريد أن أجلس لمدة ساعتين وسط ز أحام السيارات صيفًا من أجل موعد للعب. ليس حين أكون في إنجازة آلـا
 موعد للعب! لقد تعرضت للإهانة.

مضغ آرتشي ناظرًا إلى انعكاس صورته في النافذة.
 حارث تصادم لأنه كان مشتتًا بفعل شططيرة تحتوي على سبعمائة سعر

حراري.
ضاقت الطرق أكثر. أكثاك عرض منتجات المزارع بلا بائعين، بنظام




 الأربعة، وتقضم في الأرض نفسها. ــدعونان نستنشق بعض الهواء.





 مكان، بُنية بلون البندف ومنتفخة بئ بفعل الموت.



 كانت المقطورة تطلق مبَّات فوق نتوءات الطريق . بقي أكثر من من ميل حتى الـي تنعطف باتجاه مأواما في مباني المزرعة الخاصة بهان، وعند تلك النقطة

انقطع خيط أريادني، أو أَيَّ كان ما يربطهم بالأقمار الصناعية بالأعلى. لم يكن لدى نظام تحديد المواقع أي فكرة عن موقعهمم، وكان عليهـم

 يسارًا مرة أخرى، ثـم ميلين آخرين، تُم يمينّا، ليسوا تائهين تمامّا لكنهـم غير مهتدين إلى طريقهـم تمامًا.

## $r$

كان المتزل مبنيًّا بالقرميد، ومطليًّا باللون الأبيض . كان هنالك شيء جـئ جـاب


 وجدت أماندا المنزل على موقع "إير بي إن بي") الإلكتروني لتألجا الجير أماكن قضاء العطلات. (الفرار المطلقن)، كما صرح الإعلان. احترمت الكلام الإعلاني الودود عن الوصف:
(ادخل إلى منزلنا الجميل واتركك العالم خلفك"
 إلى كلاي. أومأ، وقال شيئًا مبهمًا. لكن أماندا أصرت على هذه الإجازة. أتت الترقية ومعها زيادة في المرتب.



 مأثور، لكن على فر اش الموت صوت هل ستتذكرين ارين الليلة التي أخذيتِ فيها العمالاء إلى مطعم شر ائح اللحم المشُوي في الشارع السادس والثلاثينين وسألتِ عن

زوجاتهمْ، أم ستتذكرين حركتكِ صعودًا وهبوطًا في أنحاء حمَّام السباحة مع أطفالكِ، برموش داكنة مزينة بلآلئ الماء المعالج بالكِ بالكلور؟ أطفأ كلاي محرك السيارة، وقال: ـ يبدو هذا لطيفًا.
فك الطفلان أحزمة الأمان ودفعا الأبواب لفتحها وقفزا على الحصى،

 وحسب، لإقحام السلطة. كف الطفلان منذ وقت طويل عن الاستماع إلى شكاواها اليومية.
أصدر الحصى صوته الغليظ أسفل حذاء كلاي الجلدي الخاص بالقيادة.
ـ كيف ندخل ؟

- يو جد صندوق أم أمانات.

استشارت أماندا هاتفها. لم تكن هناك الـك تغطية. لم يكونوا حتى على
 تمتلئ. كانت قد حغظت هذه المعلومات. (اصندوق الأمانات... على السياج بجوار سخان حمَّام السباحة. الرمز ستة اثنان تسعة اثنانـ الـانـا المفتاح بداخله يفتح الباب الجانبي". كان المنزل محجوبًا بسياج منحوت منا من الأشُجار، معبرًا عن تباهي شخص ما، مثل ركام الئلج، مثل جدئ لـد

 عرف أصحاب المنزل أن الغز لان أحيانًا ما تضل طريقها لتصبح مصـادر

ضرر فاتنة، وإذا كنت بعيدًّا لبضعة أسـابيع، فإن تلك الكائنات الغبية ستغرق،


 في المدينة. كان بوسعك أن تسمع طنين حشرة ما أو ضفلع أو أو ربما كليهما، الوا
 كان ذلك صوت حركة السيارات على الطريق السريع في مكان الـو ما با بعيد، يهل إليك تمامًا مثلما يصل إنيك إيقاع المحيط المستسر حين تكون قر قرب المحيط. لم يكونوا قرب المحيط. لا، ليسى بوسعهم تحمل تكلفة ذلك،
 فتح كلاي الباب، وهو يعلًّق بلا داعِ: ـهـان نحن هنا.
يفعل ذلك أحيانًا، ويضبط نفسه وهو يفعل ذلك، شاعرًا بالخجّل. كان









 ("دايسون) داخل شقوق الأريكة، التقطت فتات رقائق (التورتيا)، المصنوعة من الذرة العضوية الز رقاءو وأيضًا العملة المعانية الشُاردة.

## ـ هذا لطـف.

خلعت أماندا حذاءها عند الباب، شعرت ت بضرورة خلع الحذاء عند الباب. _ هذا جميل
كانت الصور على انموقع الإلكتروني وعدًا، ووُفي به. المصابيح المعلقة متدلية فوق الطاولة المصنوعة من خشب البلوط، في حال أردت حل ("بازل")

 الموقد بصنبوره النحاسي، حتى تتمكن من ملء القدر من من دون الْ حأجة إلى


 (مار كو بونو") في حمَّام السباحة. ـ ـ سأحضر الأغراض
 كان ينغيي أن تكون سرية لكنها لم تكن كذلك.
 وأبواب شفافة مؤدية إلى شرفة غير مسقو فة. كانت هنالكُ غرفتا نو صـ صغيرتان


 بترتيب الاستخخدام، ورواق طويل مؤدّ لغر فة النوم الرئيسية، تمططف على ولى


 غلافها الورقي. كان الفراش الرئيسي ضخمّا، شديد الضخامة إلى درجة

أنه لن يلتف أبدًا حول بئر السلم ليصل إلى شقتهم في الطابق الثالث. كان

 رائع، وفقط بمقابل • ع
 المهتزين بالفعل في مالبسهما الدصنوعة من "الليكرا") سريع الجفاف، وهما يندفعان سريعا نحو الأزرق الهادئ. آرتشي، بأطراف طويلة وزيروايا حادة، وصدر محدب ينبت بالكاد تعاريج بنية عند الحلمات الوردية، روز ممتلئة القوام ومترجرجرجة، مزغبة بشعر طفل، ثوب السبا ذو القطعة الواحدة مشدود تمامًا عند الساقين، مما جعل الفرج منحوتًا. صر خة استباقية، ثم التقيا بالماء بتلك الفرقعة اللذيذة. في الغابة بالـة بالخلف، بدا شيء ما عند ارتفاع الصوت، رفرف صاعدًا في إطلالة البني المخيم على المشهد: اثنان من الديوك الرومية السمينة، غبية وبرية ومنزعجة من التطنل. ابتسمت أماندا.

## ane <br> t.me/t_pdf

تطوعت أماندا للذهاب إلى متجر البقالة. لقد مرواعلى متجر، وأعادت
 كان المتجر شديد البرودة، ساطع الإضاءة، عريض الممرات. اشترت زبادي وثمار التوت. اشتُرت شر ائح الديك الرومي، وخبز الحبوب الكامباملة، وتلك المستردة الحبيبية طينية اللون، ومايونيز. اشترت رقائق البطاطس
 أكل الكزبرة. اشُترت نقانق عضوية وأرغفة خبز كيزر صغيرة غير مكلفة والكاتشب نفسه الذي يشتريه الجميع. اشترت علب مشرورئ

 خنزير سميك التقطيع وكيس دقيق وزنه رطالان وباثني عشر دولارّا من شراب القيقب المعبأ في قارورة زجاجية لها وجه منحوت مثل زجاج رخيص. اشترت رطلًا من القهوة المطحونة، شديدة القوة إلى درجة أنها تمكنت من شم رائحتها من خلال عبوتها المغلقة مفرغة الهواء، ومرش اشحات قهوة من المقاس ع مصنوعة من الورق المعاد تدويره. لو أنك تهتم؟ هي
 وخلاصة الصبَّار، لأن الطفلين ورثا بشرة أبيهما الثُاحبة. اشترت تلك

المكسرات الفاخرة التي تخرجها حين يكون لديك ضيوف، ومقرمشات

 فُُقفلت حتى صارت في حجم أصابع طفل. اشترت عبوات من من الكعك من منتجات (ابيبيردج فارم" وئلات عبوات سعة نصف لتر من مثلجات
 هاينز " المعلب لإعداد الكيك الأصفر، ووعاء شوكو لاتة تزيين الكيك من

 اشترت اثنتين من نُمار الكوسة المنتفـخة، و كيسَا من البازلاء الما المنتزعة من
 من السواد. اشترت قارورة من زيت الزيتون وعلبة من (الدونتت) المغطاة
 وعبوتين بلا ستيكيتنين من الفراولة، ودستة من البيض البني، وعلبة وبلا بلاستيكية
 المهجنة المغلفة بالسيلو فان المتجعد، خضر اء ر رخامية وبرتقالية صارخة.



 دو لار، لكن لا يهم.
 ربما كان الرجل الذي وضع كل صنف في كيس ورقي بني في
 شُعر بني وسمت مربع بو جه عام، كما لو أنه قد نُحتحت من كتلة خشبية.

كان هناك شيء من الإتارة، بمشاهدة يديه تعملان، لكن الإجازات تفعل ذلك، أليس كذلك؟ تجعلك شبققًا، تجعل كل شيء يبّ يبدو ممكنًا، حياة

 السيارات. أو ريما تكون امر أة أخرى من المدينة تـين المنق كثيرًا من المال على كثير من الطهام.
وضع الفتى، أو ربما كان رجلّا، الأكياس في عربة وتبع أماندا إلى موقف السيارات. حمَّلها في صندو اند السيارة، ومنحته ور الأكة من فئة خمسة دولارات.
جلست، والمحركُ متو قف، لترى إذا كانت لديها تغطية بهاتفها المحمول،

 المشُروع إلى المكتب بأكمله ـ نشوة جنسية مثل تلك التي رفرفت فـر فوق فتى الأكياس.
لم يكن هنالك شيء ههم يحدث في العمل، لكن كان من من المريح معرفة


 المشُوية، بعد زبديات الآيس كريم التي يعلوها فا فتات الكعك الـك وربما بـا بـا بعض




 مثلهما: الشُؤون المالية، الأطفال، الأحلام الحميمة بالعقارات (كم سيكون

لطيفًا أن يكون لديهم منزل مثل هذا ملكهم وحدهم!!). أو سيتحدثان عن لا شيء، المتعة الأخرى للزواج الطويل. سيشاهدان التلفزيون. قادت السيارة عائدة إلى منز ل القرميد المطلي.

عتد كلاي المنشفة حول خصره. كانت لفتة فتح الأبواب المزدورجة


 الأرضيات الخسبية، وتلاشت في ئواذِ. اختصر كلاي طريقه خلال ل المطبن




مثل امتلاكك العبيد أو قتل أفراد قبيلة (اشيروكي"،.
 يذكرانك بأنك مجرد حيوان آخر. كان بوسعه أن يجلس هناك عاريًا تمامًا.


 والقهقهات حوض الاستحمام مع والديه، لكنك كبرت على ذلك إلك إلا لو


لم يتمكن من سماع الطفلين وهما يتصرفان بصخب في حمَّام السباحة.
 مثلما يمكن أن يفعل القطن مع الدم. شعر كلاي بالأمان، والتدلئليل، والاحتضان، بالحصن المسور لمنع العالم من إيذائك. كما لو كان بان بوسعه
 تتظاهر بالوفار (أمر يصعب فعله: حتى البط يفتقر إلى ذلك على نحى




 شـعر كلاي بأنه خفيف، وغير ونير مقيد، على الرغم من ألـا أنه لم يكن مقيدًا





 بعض الشيء. أراد أن تُطلب منه الكتابة لـلانيويورك تايمز بورك كـئ ريفيو" لكنه لم يرغب فعلَّ في كتابة أي شيء. أطيء
 منزل ذو أرضيات مستوية وتكييف مركزي. كان مفتاح النجاح يتمئل في أن يكون لديك والدان قد نجحا بالفعل. ومع ذلك، ما زال بإمكانهما تمئيل
 تحايا اليو جا، قافزّا، ثـم متصلبّا بسبب إغراء المنزل. مع أسطح عمل رخامية

بالمطبخ وغسالة من طراز "ميلا" حصل كلاي على انتصاب كامل. يحوم عضوه فوق بطنه مثل إبرة تدور باحئة في بو حلة. ستق كلاي سيجارته مع شُعور بالذنبب. لم يكن قَطُّ خالي الوفاض


 أحرق المنزل) ثم دفنه في القمامة. كان هن هنا موزع الصابون الزجاجي بجوار الحو الحوض . بإمكانه رؤية عائلته من النافذة.

 متوردتان بلون اللحم غير المطبوخ جيدَّا.



 ملزمًا نك باعتبارك أحد الو الدين. وجد كلاي مباراة "بيسبول" على الراديو،



 الفلفل، وأضاف صلصة "اروسيسترشاير" كما يدهن العطر على معصم. شكل قطع البرجر ووضعها هصفوفة على طبق. قطع كلاي الجبن الشُيدر

 ملأ وعاءً زجاجيًا برقائق البطاطس ونقل الطعام إلى الخارج. شعر أن كل

خطوة مألوفة، كما لو كان يجمع وجبات الصيف بسرعة في ذلك المطبخ
طوال حياته.
نادى قائلا: ـ العشُاء بعد قليل .
لم يُسلم أحد بهذا. شغًّل كلاي الموقد الذي يعمل بغاز پالبروبان"،


 منذ آلاف السنين أو حتى منذ قرون فـحسب، أحد أح أفراد قبائل "إيروكوال"ا عاري
 من أن يتعشى على اللحمّ. جعلته الفكرة يبتسم.

تناولوا الطعام على الشرفة غير المسقوفة خارج المنزل، مرتدين ملابس فوضوية، مجموعة من المناشف بألوان مبهر جة ومناديل ورقية ملطخة بــ(الكاتشب") قطع الهمبر جر بحجم طابة (الهوكي") داخل الخبز الهش. كانت روز حساسة بشكل خاص لسحر الطمم اللاذع لرقائق البطاطس بالخل. الفتات والدهن على ذقنها. أحبت أماندا أن روز ما زالت قادرة على الوصول إلى الصفات الطفولية الخاصة بالبنات. كان عقلها شيئًا، وجسدها شا شيئًا آخر : رجع الوا الأمر إلى الهر الهومونات في الحـليب أو السلسلة الغذائية أو إمدادات المياه أو الهواء ألواء أو من يعلم.


 وكوكبة من الشامات، مرفقان بغمازات وذقن مزغب. أرادت روز أن

 شثكل الأشواك في برودة الهواء المكيف، كانت الأريكة غير المعتادة
 بذله. كان شديد التعب إلى درجة عدم القدرة على النهوض للحصول

على شطيرة همبر جر أخرى، أصبحت باردة، ومغمورة بالكاتشب،

 السباحة أو ربما فقط الساعات التي قضهاها محا محبوسًا في السيارة، هكذا

شعر جسده دائما.
ذهبت أُماندا للاستحمام . كان النّيء مثبتا في السقف، الماء يتساقط عليك كما يفعل المطر . ضبطته ليكون ساخنَا بقدر الإمكان لإنـا اللة الة بقايا مستحضر الوقاية من أشعة الشمس. شعرت در دائمًا أن تلك الأثشياء سامة

 العمل . هناكُ نوعان من الغرور على طرفي نقيض، ألرغبة في أن تبدو قادرة
 التي كانتها. بوسعك قراءة ذلك على محياها من مسافة بعيدة. اتزانها ووضعية جسدها، ملابسها و حسن مظهر ها، جميعها قالت من تكون. ما زال جسدها مستوعبًا لدفَ الشمس غير المباشر . بالكاد كانت




 يكون لك جسد، شيء يحتويك. كانت الإجازة لإعادتك إلى جسدلك.

 الذي تفضـله في الفراش، في الصيف، و("تيشيرت") قديمًا يحمل رمزًا

دعائيًّا لم يعد يعني لها أي شيء. كان من المستحيل تتبع منشأ جميع
 كان لامعًا. شعرت أنها على قيد الحياة وإن لم تكن مئيرة، فهي قادرة على
 يعادل ذلك، وهو يعرف جسدها ـ لقد مرت ثماني عشرة سنة، بالطبع يعرفه ـ لكنها كانت بشُرَا، لم تكن لتهتم بالتجديد. أطلت خارج الباب إلى غرفة المعيشة. بدا طفلاها مصابِين بارين بالدوارار،
 كان زوجها منحنيًا فوق هاتفه. قالت: - إلى الفراش خلال عشرين دقيقة. منحت أماندا زوجها نظرة موحية، ثم أغلقت الباب خلبا خلفها من بنطالها ودخلت في بياضات الفراش الناعمة الباردة. لم تغلق الستائر فليشاهدوا جميعًا، الغزاله، والبوم، والديوك الرومية الومية الغبية التي لا تطير وليعجبوا بعضلة ظهر كلاي المثيرة للإعجاب حتى الآن (كان يجدف
 فيها، وتلتقط الر ائحة القوية المبهجة لإبطيه المشعرين، وتستحسن حركة

لسانه الخفيفة على لسانها.
كان المنزل شديد البعد عن العالم إلى درجة عدم توم توفر خلى المحمول، لكن كانت هناك خلدمة واي فاي، بكلمة مرور طويلة على نحو مستححيل (018HGF234WRH357XIO) لدنع مَن؟ الغزال، والبوم، والديوك الرومية الغبية التي لا تطير؟! نترت على الزجاجّ وها وهي تتهجى بوضوح،

 إحدى وأربعون! شُعرت أنها ضرورية للغاية، مُمتقدة للغاية، محبوبة للغاية. مكتبة .

من خلال حسابها الشخخصي علمت أن هناك أثياء معروضة للبيع، أن نادي الكتاب الذي كانت تنوي الانضمام إليه كان يرتب مورئ موعدا للاجتماع

 وأشخاص يسعون إلى الحصول على مشار كة أماندا، ورأيها أليا، وإرشادها






 في الفراش فعل استمناء. شُعرت أنها نظيفة، مستعدة للشعور بالاتساخ، التان، لكنها شقت طريقها خلال الرسائل الإلكترونية، وهي تشْم رائحة السجائر المختَلسة وقطع الليمون في الفودكا أدت حرارة الدش إلى جعل عمودها الفقري ليِّنا كما تفعل حراري

 عن قرارها المعتاد بعدم القيام بأقذر الأمور التي يمكا يمكن ممارستها كسحر

 لنفسها بأن تئن بصوت أعلى مما تفعل في المنزل، لأنه كان هناك الك ذلك
 وإلى أعلى لتلتقي بفمه، وفيما بعد ـ شعرت الـي أن الأمر دام للأبد ولكنه

دام لعشرين دقيقة فقط ـ أخذت قضيبه الذابل في فمها، متعجبة من طعم
جسدها.
كان كلاي يلهث:
ـ يا للمسيحـ ـ عليك أن تقلع عن التدخين.
شعرت بالقلق من حدوث عارض قلبيٌ . لم يكونا شابين إلى هذه
 بشأن الموت النظري لزوجها. ستحب مري مرة أخرى، كما قالت لنفسها.

كان رجلّا صالحا. ـ أفعل ذلك.
لم يعنِ كلاي ذلك. كانت هناك بالفعل متعة قليلة للغاية في الحياة العصرية.
وقفت أماندا، تمطت، لزجة بسعادة، راغبة في سيجارة لنفسها، سيجعلها تأثير الإصابة بالدوار تبتعد عمَّا فعلاه توَّا، وهو ما تحتا رانجا إليه بعد ممارسة الجنس، حتى مع شتخص مألوف. لم تكن تلك أنا حقًا
 كانت تلك الحشُرة، ربما وقع أقدام متنوعة و خخبيثة على الأوراق الـو الجا



 لير اقبها، هل كان هناك أحد؟ وعدة وا لا إرادية من الفكرة ذاتها، ثما ثم تراجع إلى وهم شعور البالغين بالأمان.
تسلل الائنان، عاريين مثل إنسان (انياندرتالل)، عبر الشُرفة غير المسقوفة،

الضوء الوحيد عبارة عن شُريحة تنحدر خلال الباب الزجاجي. رفع كلاي غطاء حوض الاستحمام الساخن، وغاصا في رغوته، والبخار يحجب نظارته، وابتسامة حسية راضية. تكيفت عيناها مع الظالام. جسسده الشاحباحب محدد بشكل ملحوظ. بوسعها أن تراه كما كان، لكنها أحبته.

## 7

لم يشتِِ أحد حبوب الإفظار. أراد آرتشي مذاقًا محلددًا أقل من شعور الحبوب المصنعة التي تصبح طرية بما يكني في الحليب. تثاءب. ـ آسف يا بطل . سوف أعد لك بيضًا مخفوقًا.
مارس والده هذه اللعبة الغبية بأن يكون أفضل من يعد الإفطار. على


 كانت أماندا تنسر واقي الشُمس على ظهر روز لم يكن أحد يشاهده بالفعل. مسحت يديها على ساقيها العاريتين ووخعت الزجاجة في حقيبة مفتوحة.
ـ روز، ستحضرين ثالاثة كتب، لما بعد ظهيرة واحدة على الشاطئ؟
 ــ الحقيبة ثقيلة جدًّا بالفعل . لم تكن روز تريد أن تتذمر، لكن الأمر حدث نوعًا ما وحسب. قال كلاي:
ـ يمكنكِ وضعها في هذه الحقيبة. ظن كلاي أن ولع الفتاة بالكتب ينعكس عليهم بشكل جيد.

ـ آرتشي، هل يمكنك جلب هذه الحقيب؟؟


 سعيدّا بما رأى.
نادى كلاي ابنه: ـ أسرع
الضيق الضروري كنتيجة لهذا التراخي.
 كانت أماندا تشير إلى الحقائب، متأكدة أنهم سينسون شيئًا ما حتى في هذه الحالة، أفضـل الخطط الموضوعة. فال آرتشي: ـ سـأتولى الأمر، سأتولى الأمر .
 آرتشي الحقيبة التي تركها والده بججوار الأريكة. لا تزن شيئًا يُذكر! كان انـانِ قويًّا للغاية.
اجتمعت الأسرة في الخارج، حمَّلوا أغراضهـم، ووضعوا أحز مة الأمان
 نفسه، أو موقعهم، أو باقي العالم. من دون كثير من التفكير في الأمر، وجد المد
 وقادوا السيارة تحت عينه الحارسة. تحول الطريق السريع إلى جسر الـى الـي بدا أنه يؤدي إلى لا شيء، إلى نهاية أمريكا نفسها. انحرفوا إلى إلى داخل الـل موقف السيارات الخالي (كان الوقت مبكرًا) ودفعوا خمسة دو لا لارات لـات لمراهق
 ذات لون رملي ذهبي، ونمش، وبشرة بنية، وأسنان مثل أصداف صغيرة.

كان هناك نفق من موقف السيارات إلى الشاطئ، حملهم عبر ميدان، وصواري أعلام شــاهقة مثل أشجار (السيكويا) السـاحلية العملاقة الـة وأعلام دول عديدة خفاقة في هواء المحيط.
_ما هذا؟
كان آرتشي متهكما حتى حين لم يعنِ ذلك. وقفوا بأقدام تنتعل صنادل مفتوحة في واد صغير من الأسمنت، وقر أت أماندا النقش المحخفور، (الضحايا





لكن هذه الأمور تحدث.
_فلنذهب.
جذبت روز الحقيبة المتدلية عبر كتف والدها. كان الجو حارًّا، لكن الرياح كانت عاصفة، جان جالبة برودة من فضاء



 وضعت حقيبة عند كل زاوية لتبت البطانية بالثقل. تخخلص الطفلان من




 لونها وملابس سباحة حمراء.

كانت لدى أماندا رواية استطاعت الاستمرار في قراءتها بصعوبة، بها مجاز محوري مرهق يتضمن الطيور . كان لدى كلاني كتاب من النوع الذي يكون لديه عادة، نقد هزيل غير قابل للتصنيف للطريقة التي نعيش بها الآن، النوع الذي يسنحيل قراءته شبه عارِ في النـمس لكن من المهم قراءته، من أجل عمله.
ظلت نظرته شـاردة في اتجاه حارسات الإنقاذ. كذلك فعلت نظرة أمانداندا.
 بينك وبين الموت على يد الطبيعة سوى شابات جميلات، ببطون مسطحة،
 من الشعر، وبشرة بنية، وشعر جاف، وأفواه مثالية بفعل تقويم الأسنان، وعيون واثقة خلف نظارات شمسية بلاستيكية رخيصة؟ تناولوا شطائر الديك الرومي ورقائق ظلت تتكسر في صلصية

 من رواياتها المصور رة. استيقظ آرتشي واستدرج أباه إلى الأمواج، التي كانت مرعبة. راقبت أماندا تحسبًا لظهور أسماك القرش الـو الأنها سمعت أنه كانت هناك أسماك قرش . ماذا ستفعل إحدى حارسات الإنقاذ المراهقات هؤ لاء إذا كانت هناك أسماك قرشٌ مُ
 الرياح كانت تفوز . ـيجب أن نذهب.
عبأت أماندا عبواتهم البلاستيكية الفارغة في الحقيبة الـحر ارية العازلة

 ارتعدت روز، ولفها والدها في منشفةة تمامًا كما كان يفعل حين كانت

طفلة صغيرة انتهت لتوّها من الاستحمام. سار أفراد الأسرة بتثاقل إلى
 قالت أماندا وهي تضغط بيدها على ساعد زوجها الأيمن، بحماس: ـ هناك (استاربكسى).



 الاعتماد عليها -دائمًا توجد منها كومة في السيارة لتمخِّط الأنوف في الشيا الشتاء
 القوية بدفعون سبعة دولارات مقابل الحليب المختفوق المزين في أكواب المواب بحجم الكؤوس الرياضية. طلبت تهوة سوداءاء، على الرغم من ألن أن الساعة تجاوزت الثالثة وسيبقيها ذلك مستيقظة لوقت متأخر الوريا أو ربما لن يحدن ذلك، لأن القرب من المحيط دائمّا ما يجعلها متعبة.
 الخلفي. رش آرتشي الشيء مباشرة أسفل الجزء الأماممي للباس السباحبة

 بالرمال وهي تُطرد، وتنجرف بعيدًا في الماء. غسلت أماندا قدميها نم دلفت إلى الداخل الـل للاستحما

 وغسلت شـعر ها بالشامبو مرة أخرى، كارهة تأتير الماء الماء المالح عليه. ارتدت المات ثيابها ووجدت كلاي يصفر وهو يشطف وعاء لحفظ الطعام المغطى بالرمل.
_الطفلان في حمَّام السباحة. سأسرع عإلى المتجر لأحضر بعض حبوب الإفطار من أجل آرتشي.
 إلى الداخل، يغسل يديه، ويعود بما قيمته مائة دولار من الطعام. ـ يقولون إنها ربما تمطر غذًا. ـ يمكنك تقريبًا أن تشعر بذلكـ
 حتى تتمكن من مواصلة الاستماع إلى البودكاست. وضعته على النضدلـ ــ أحضر شيئًا حلوُا؟ مثل ... فطيرة. أحضر فطيرة. وربما مزيدَا مـا من الآيس
كريم؟

الليلة الماضية، بعد المضاجعة والدوار بفعل حوض الاستحمام الساخن، تناو لا معا نصف لتر بأكمله. -ربما بعض الطماطم. بطيخة أخرى. بعض التوت. لا أعرف، أي شيء
يبدو جيدًا.

قَّلها، أمر غير مألوف فعله عند الخروج لأداء مهمة بسيطة، لكنه أمر
لطيف.
كانت النافذة تعني أن بوسعها مر اقبة الأطفال وهي تفعل شيئًا آخر . بشرت الليمون، ألقته في الزبدة اللينة، فرمت الثوم وأضافته. استخدمت مقص المطبخ لتقطيع البقدونس، الذي كانت له رائحة نفاذة و مذهلة الـة لفت
 استخدمت الصنبور الذي يملأ القدر فوق الموقد، وصلت بنفسها إلى ملح كوشير في مخزن المؤن، صبت كأسًا من النبيذ الأحمر. جعل الـيل ذلك الك معدتها تتمخض، نبيذ أحمر على قهوة سوداء. غلى الماء. انتحرف انتباهها.

وراء حمَّام السباحة، خلال الغابة عند محيط الملكية، رأت أماندا غزالَا، ثم ركزت نظرها ورأت اثنين آخرين، أصغر . أُم وصغيران! ألم الم يكن ذلك ألك
 تأكل الغز لان؟ أحر جها جهلها صفَّت المكرونة المسلوقة، ووضعت زبدا لاندا الأعشاب في وسط عش



 المؤن، ربما سيصنعون بعض الفشار، ويستلقون طيلة اليوم. ـ حان وقت الدخول، يا شباب.

 لنفسها كأسًا أخرى من النبيذ. عاد كالاي مع عدد مذهل من الأكياس الورقية.

ــبالغتُ قليْا
بدا خجو لًا

 أن ينفقوا ما يزيد قليلًا على المعتاد عند شراء البقالة. ألو أو ربما كان ذلك تأثير النبيذ.
_لا بأس. لا بأس. ضع تلك الأشياء بعيدًا ودعنا نأكل .





ساعد أباه في تنظيف المائدة، واستلقت أماندا على الأريكة بجانب روز،


 وحاجة روز للذهاب إلى الحمَّام. كان فمها جافًّا. ـ حصلتِ على قيلولة لطيفة؟ كان كلاي يداعب، ليس على نحو غزلي (ماز الـي متختّا) لكن رومانسي؛ بشكل أفضل أو أشد ندرة. لقد صنعا حياة لطيفة لنفسيهمها، أليس كذلكّ؟ الـي
 كانت تخشتى الخرف، وشعر ت أن هذا أمر وقائي -ومر الوقت على نـلى نحو

 أنه من المهم أن تتلكأ على الأريكة مع طفليها، آرتشي معطل الإحساس فير في
 للحكة الملقى يسارّا على ذراع الأريكة. قدم كلاي زبديات الآيس كريمه،
 خاويتين وتثاءب آرتشي بصوت عالِ، فجأة، مثل رجلي إلى حد كبير كير، وأرسلت
 لم تقف تر اقبهما للتأكد من أنهما فعلا ذلك.

 عند راتنيل مادو ئم حوَّل إلى فيلم مثير لم يكن أيهما قادرًا على متابعته، عن محققين وفريستهم. -التلفزيون شديد الغباء.
أطفأه كلاي. فضل أن يلعب بهاتفه. وضع بعض الثلج في كأس.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـهـل تريدين شـرابّ؟؟ } \\
& \text { هزت أماندا رأسها نفيًا: } \\
& \text { ـ لقد اكتفيت. }
\end{aligned}
$$

لم تعرف تمامًا أي مفتاح يتحكم في أي إضاءة. نقرت واحدّا، أُضيء
 الأغصان الخضر اء بالأعلى. أطفأت النور، معيدة الأشياء إلى حالتها السوداء؛ الأمر الذي بدا صحيحّا، بدا طبيعيًّا. قالت أو فكرت: ـ أُحتاج إلى بعض الماء. شتت طريقها إلى المططبخ. كانت تملأ إحدى كؤوس (أيكيا)" حين سمعت خدشَا، وقع قدم، صوتًا، شيئًا ما بدا غريبًا أو خاطنًا. ـ هل, سمعت ذلك؟
همهم كلاي، لم يكن ينصت حقًّا فحصص الز ر الصغير على جانب هاتفه ليتأكد أن الصوت كان مغلثًا.
_ لاليس أنا.

ارتشفت ماءها.
ـ كان شيئًا آخر .
ها هو مرة أخرى: خرفشّة، صوت، تمتمة هادئة، حضور. اضطراباب،
 بالاتزان، واليقظة. وضعت كوبها على النضد الرخامي، بهلوء، فجأة بدا ذلك صوابًا، التحر كُ خلسة.

في مثل هذه اللحظات، يُستدعى كلاي. عليه أن يكون الر جل . لم يمانع

في الأمر. ربما أحبه. ربما جعله يشعر بأنه ضروري. من آخر الرواق، كان بوسعه تقريبًا سماع آرتشي، يششخر مثل كلب نائم.
 رفعت أماندا يدها لإسكاته:

ـ إنه شيء ما.
صار طعم فمها معدنيًّا بفعل الخوف: ـ أعرف أنني سمعت شيئًا ما

 مقربة، والو قفة، المثقلة، لمعرفة إذا كان ينوي شرّا ال كانت هنالك طرقة على انى
 ولا حتى نظام تحديد المواقع العالمي، هذا المنزل قريب من المن المحيط لكن الـنه

 آمنًا. كانت هنالك طرقة على الباب.

## $v$

ما الذي كان عليهم فعله؟
وقفت أماندا، متجمدة، غريزة الفريسة. استجمعي أفكارك:

ذلك الحل القديم: العنف.
_ خفاشُا؟؟
تصور كلاي الحيوان الثديي الطائر .
ـ مضربًا؟
فهم عندها، من أين سيحصل على مضرب؟؟ متى كانت آخر مرة حمل
 هل أحضروه في الإجازة؟ لا، لكن متى قررووا نبذ هذا اللهو الألمر الأمريكي؟ في


 عدد من الأشُخاص، التي لـم تُطلب قَطُّ، حزمة من قسائم الشُ اء اء في معطف


(*) (الكلمة المستخدمة بالإنجليزية تعني خفانُّا وتعني مضربًا. (المترجمة).

منضدة (اكونسول"، أسفل صورة داخل إطار لكوني آيلاند، كان هناك
 في الصين، الهادفة إلى إضفاء طابع مميز على غرف الفنادق أو أو الشقق النموذجية. التقطه عالِّا لكن وجد الصن أنه لا يزن شيئًا يُذكر . إلى جانى جانب ذلك، ماذا سيفعل؟ يلف أصابعه حوله، ويضرب شخضصًا غريبًا على رأسه؟ لقـلـ لـد
ـ ـان أستاذًا جامعيًّا.

كان همسها كهمسِ على خشبة مسرح. آَّا كان من على الجانب الآخر للباب بوسعه سماعها بالتأكيد.

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

ـ من عساه يكون؟
كان هذا سخيفُا. _لا أعرف.

وضع كلاي التحفة الفنية الصغيرة في مكانها. لا يستطبع الفن حمايتهما. كانت هناك طرقة أخرى على الباب. هذه المرة، صوت رجل . _أنا آسف. مر حبًا؟ لمَ يستطِع كلاي تخيل أن قاتلّا بوسعه أن يكون شـديد التهذيب. _لا يو جد شـيء. سأتولى الأمر . !
انتاب أماندا ذلك الشُعور، ومخشة شعور رهيبة، هاجس ما إذا كان الأسوأ قد حدث وتجاوُز جنون الارتياب إذا لم يحدث. لم تحب هذا الأمر. ـدعينا نهدأ و حسب.
ربما كان ينقل من دون وعي التصرفات التي تظهر في الأفلام. نظر إلى
 والتواصل البصري. لم يؤمن تمامًا بالفعل. ـ ـ أحضري الهاتف، تحسبًا فقط.

كان ذلك حاسمٌا وذكيًّا، كان فخورًا بنفسه لأنه فكر في الأمر.


 عليها أن تضغط الزر، تطلب الرقم تسعة تم واحد ولي وتنتظر؟ فتح كلاي التفل وجذب الباب لينفتح. ما النذي كان يتوقعه؟


 التسجيل: غير خطر، أو غير مؤذ، أو مطمئن على الفور مجعدة، وربطة عنق معقودة بتراخِ، وقميصًا مخطططًا، وذلك ألبُ البنطال البني

 ماهرين في تلك البادرة. ـ أنا آسف جدَّا لإزعاجكمـ.
 قال. كان يعرف كيف يمثل. - مرحبّا؟

قالها كلاي كما لو كان ير دعلى الهاتف. كان فتح البح الباب لز ائر غير متوقع أمرّاغير مسبوق. استوعبت الحياة الحضرية الريا الرجل الذي اليا جاء لياء ليسلم صندوق (أمازونها فحسب، وكان عليه أن يتصل أولًا
ـ مر حبَا!
_أنا آسف جدَّا لإزعاجكم.
كان صوت الر جل أجش ومصحوبًا بو قار مذيع نشرة الأخبار ـ عرف أن تلك الخاصية تجعله يبدو أشد إخلاضًا.

إلى جوار الر جل لكن خلفه مباشرة كانت هناك امر أة، سوداء أيضّا، ذات عمر غير محدد أيضّا، ترتدي تنورة وسترة مربعتين من الكتان. ـ ـنحن آسفان.
صححت، مع التشديد على نحن، كان الأمر شديد التكلف إلى درجة

$$
\begin{aligned}
& \text { أنها يجب أن تكون زوج }
\end{aligned}
$$

ضحك كلاي كما لو كانت الفكرة سخيفة. خائف، لم يكن خائفًا . بدت
 تلكأت أماندا بين ردهة المدخل والمطاهِ لو أن ذلك يقدم ميزة تكتيكية من نوع ما. لم تكن مقتنعة. قد تكون مكالمة
 لم تذهب لإغلاق بآبي غرفتَي نوم الطفلين، أي نوع من الأمهات كانت؟ _هل هـ يمكتنا مساعدتكما؟ هل هذا ما يقوله المرء في هثل هذا الظرف؟؟ كان كلاي مشوشُـا. سعل

الرجل بخفة:
ـ نعتذر لإزعاجكم. مرة ثالثة، همل تعويذة. تابع قائلًا _ أعرف أن الوقت متأخر . طرقة على الباب، أمر شديد الغرابة هنا. لقد تخيل كيف سيحدث هذا الأمر . لقد تمرن على هذا الجزء. الآن التقطت المرأة الحديث:
 الأمامي أم الباب الجانبي.
 التخاطب منذ زمن بعيد. لمحة من صوت (اهيبورن) بدا مثل نطّ أرست أرستقر اطي. ـاعتقدتُ أن هذا ربما يكون أقل إثارة للخوف.
 رؤيتنا ومعر فة أننا...
تلانـت كلماته، هز كتفيه ليقول: (الا نقصد أي أذى". حاولت المرأة لفت انتباه كلاي:


ـ اختمر الأدريننالين لدى كلايكـاي ليتحول إلى شعور بالضيق.

إنه حتى لم يسمع صوت سيار تهما، إذا كانا قد أتيا بالسيارة، وإلَا كيف كانا سيأتيان؟
قال كلاي يمكتنا، وهكذا، خطت أماندا إلى ردهة المدخل، ممسكة
 السائقين التائهين، أو انثقب إطار سيارتهما. شفرة شأوكام،("**) وما إلى ذلك.

- مر حبّ!!

أجبرت نفسها على بعض البهجة، كما لو كانت تنظر مما.

- مساء الخير.

 الممثالين على الشاشة. (المنر جمة)
(**) (\#شفرة أوكام: مبدأ ينصى على أن أبسط التفسيرات هو التفسير الصحيع في أغلب
الأحوال. (المتر جمة).

أراد الرجل أن يؤكد أنه رجل محترم. كان هذا جزءًا من الخطة.

 اعتقدت أن ذلك قد يقول: (هنذا منزلنا، ماذا تريدان؟؟ هـ

 ارتعدت المرأة. لا يمكن أن تبقيها ثيابها الكتانية دافئة. بدت جدير بالشُفقة، عجوزِا، غير مُهيأة بما يكفي. كانت ذكية، و وكانت تعتمد على ذلك الك






 انئالثة لأنه عرف أن ذلك سيكون أمرّا فعالاًا ــ أماندا، هل تعتقدين أنه يمكننا الدخول

كان التعرف على الناس إحدى مهارات أماندا. اششترت "الكو كتيلات"
 من يكون هذا أو ذاك و سألت عن عاثلاتهم. كان هذا شيئًا تفخر به. نظرت
 ـ هل تعرفان بعضكما؟؟ اطمأن كلاي. رفع النسيم شعر ساقيه. ــلم يكن انُلقاء وجهُا لو جهه من دواعي سـي المرورنا.
كان لدى الرجل تمرُّس رجل مبيعات، وهو في النهاية، ما كان عليه. ـ ـ أنا جي إتش لم تعنِ الحروف لها شيئًا. حاولت أماندا اكتشاف ما إذا كان يتهجى شيئًا ما.

- جورج.

اعتقدت المر أة أن الاسم ألطفت من الحروف الأولى، وكانت هنـ أنه هي اللحظة التي كان عليهما فيها أن يبدوا بشريين. لـن تعرف أبدًا من بحوزته أسلحة ومستعد لحماية أرضه.

- إنه جورج

فكر في نفسه على أنه جورج. تحدث عن نفسه على أنه جي إنش.

- جورج، صحيح، أنا جورج. هذا منزلنا.

كانت الحيازة جزءًا من القانون، ولقد جلد خللت أماندا نفسها. لقد كانت
تتظاهر أن هذا منزلهما!
_أستمبحك عذرًا؟
قال مرة أخرى:
_مذا منزلنا. لقد تبادلنا الرسائل الإلكترونية مرارًا وتكرارًا بشأن المتزل؟ حاول أن يبدو حازمًا لكن لطيفًا أيضًا.



 لم يبدُ لها المنزل من النوع الذي يعيش فيه السود. لكن ماذا كانت تقصد بذل؟؟
_ هذا... منزلكما؟

أصيب كلاي بخيبة أمل . كانوا يدفعون معابل وفمـ الملكية. كانوا في إجازة. أغلق الباب، تاركًا العالم هناك في الخارج، حيث ين يتمي.

ما زالت روث تضع يدها على كتف جورج. حسنًا، لقد أصبحا في الداخل، لقد أنجزا شينَّا ما.
لماذا أغلق كلاي الباب، ودعا هذين الشخا الشصين إلى الداخل هذا طبعه تماما. أراد دائمًا التعامل مع شؤون الحما الحياة لكنه لم يكن مهيأ


 جاءا اليشهدا يهوه.

لم يمانع كلاي في الاعتراف بجبنه، بما أنه قد مر ـ بالكاد كانت له أهمية، كما كان، كما تجدر الإشارة، خطأهما.
ــيا إلهي، صار الجو باردًا في الخارج على نحو مفاجئ. - إنه كذلك بالفعل .

كان جي إتش جيدًا مثل أي أحد في توقع كيفية تصرف الآخرين. لكن الأمر استغرق وقتأ. كانا في الداخل. هذا هـا ما يها يهم. ـ عاصفة صيفية؟ ربما ستمر .
كانو أربعة راشـدين يقفون من دون أن يحر كوا ساكنًا بارتباك كما يحدث في تلك اللحظات المترقِّبة الأخيرة في حفل عربدن ألمة.
 متأكدة أن أحد هذين الشتخصين سيبرز سلاحُّا، سكينًا، مطلبًا. تمنت لو أنها
 الشرطة المحلية للوصول إلى منز لهم الجميل في أعماق الغابة. حتى إنها
لم تقل أي شيء.

كان جي إتش جاهزًا. لقد استعد، حاول تخمين كيف يمكن أن يكون رد فعل هؤلاء الناس. ـ أفهم كيف يبدو الأمر غريبًا بالنسبة إليكما، أن نظهر هكذا من دون سابق إنذار.
 فحصت أماندا الكلمة، ولم تصمدل أمام التدقيق. ـ كنا سنتصل، كما ترين، لكن الهواتف. كانا سيتصلان؟ هل رقمها لدى هؤلاء الناس؟ ــأنا روث.
مدت يذًا. خصص كز ثنائي العمل حسب القوة، خاصة في مثل هذه

انلحظات. كان دور ها المصافحة والتعامل بلطف وجعلهما يشعران بالراحة حتى يتمكنا من الحصول على ما يريدان. ـ كالاي.
صافح يدها.
ابتســت روث:
ـوأنتِتِ أماندا.
تناولت أماندا يد الغريبة مطلية الأظافر . إذا كانت الثآليل تعني العمل المخلص، فهل تعني النعومة ضمنيًّا عدم الإخلاص؟ الاطِ قالت:
-
ـو وأنا جي إتش مرة أخرى. كالي، سررت بما بمقابلتك مارس كلاي ضغطًا أكبر مدا قد يمارسه عادة، حيث كانت لديه نتطة لإثباتها.
ـ وأماندا، من الجميل أن نلتقي وجها لو جهه. عقدت أماندا ذراعيها على صدر ها
 _لا، بالطبع لا. - ريما يجبب أن... نجلس؟
 كانت لروث ابتسامة زو جة سياسي: ـ سيكون هذا جميألا ــنجلس؟ نـعـر. لا بأس. حاولت أماندا إيصال شيء ما لزو جها، لكن لم يمكن لنظرة واحدة أن تحوي هذا الشيء.
-ربما في المطبخ. علينا أن نكون هادئين، على أي حالن، الطفلان نائمان. ــ الطفلان. بالطبع. آمل أننا لم نوقظهما.

لا بد أن جي إتش قد خمن أن هناك أطفالَا، لكن ربما خدم ذلك الموقف.
 كان كالي على طبيته الفكامية.

 على الطفلين النائمين بين آيذ وآخر . - إنهما بخير الما لم يتمكن كلالي من نهم ما الذي كانت تنوي فعله.
 لم تعرف كيف تكمل الفكرة، ولهذا لم تكترث. _فلنجلس.
أشار كلاي إلى المقاعد الطويلة عند الوحدة الوسطى بالمطبخ.

أخذ جي إتش هذا على عاتقه باعتباره عبنّا ذكوريّا، مثل تدبير سيار بيارات مستأجرة لرحلات خارج البلدة. اعتقد أن زوجُا آخر يمكنه أن ينهم.





قال جي إتش:
ـهـا هـاصحيح.
كان قد جلس، وضع مر ففيه على الرخام، ومال إلى الأمام. ــكتني لست متأكدًا إذا كان هذا هو الحاصل في الوا الوقت الحالي.


شـعر كلاي أن عليه أن يقدم لهما شيئًا. ألم يكونا ضيفين؟ أم أنه كان هو
الضيف؟

في آخر الرواق المظلم، استخدمت ان أماندا هاتفها المحمول المول للإضاءة. بعد أن تأكدت أن آرتشي وروز ما زالا موجودين، مستغر قين في نوم الأطفال




 فقط: (الإبالاغ عن إعتام في الساحل الشُرقي للو لايات المتحدةهله ضغطت
 كانت هذه نكهة الغيظ المميزة. لا يمكنها أن تغضب، لكنها كانت كذلك. ــ كنا الليلة في الحفل السيمفونيـ كان جي إتش في منتصف توضيحه. ـ في حي "برونكس") - إنه عضو في مجلس إدارة الفيلهارمونك. فخرٌ زوجيٌّ، لا يمكن تمالكه. آمنت هي وجورج برد الجميل . الجيل
 كانت روث تفرط في التوخيح. دخلت أماندا الغرفة. _الأطفال بخير؟ لم يفهم كلاي أن هنا كان مجرد تظاهر . - إنهما على ما يرام. أرادت أماندا أن نُري هاتفها لزورجها كامها لم يكن لديها أي أخبار بخلاف تلك تلك الكلمات المعلودة، لكنها كانت شيئًا ما، ومثلت ميزة ما على هؤلاء الناس.

ـ كنا عائدين إلى المدينة. إلى المنزل. ثم حدث شيء ما.
 عن الأمر، لأنهما كانا خائفَين. - إعتام. أسفرت أمانداعن ذلك، ظافرة. ــ كيف عرفتِ؟
فوجئ جي إتش. لقد توقع أن يضطر إلى التوضيح. لـم يريا أي شيء

 منطقيًا. راحة الضـوء وأمانه.

- إعتام؟

كان كلاي يتوقع شيئًا أسوأ.
ــتلقيت تنبيها إخباريًا.
أخرجت أماندا هاتفها من جيبها ووضعته على النضد.
ـ ما هو محتواه؟

أرادت روث مزيدا من المعلومات. لقد رأت الأمر بعينيها لكنها لم
تعرف شيئًا.
ـ هل ذكر السبب؟

نظرت إلى الهاتف مرة أخرى، لكن التنبيه الختفى، ولم تعرف كيف
تعود إليه.
_الجو عاصف في الخارج. شعر كالاي أن السبب والنتيجة كانا واضحين. - إنه موسم الأعاصير. ألم تكن هناك أك أخبار عن إعصار ما؟ ألما لم تستطِع أماندا التذكر.
أومأ جي إتش برأسه:



 الضوء أساسيًّا لوجودها. مدينة بلا طاقة مئل طائر لا يطير، مصاديانة التطور . - إعتام؟

شعر كلاي أنه يقدم المصطلح إلى شخص قد نسيه. _لقد حدث إعتام فيما مضى لا لا يبدو ذلك سيئكا للغاية. لم تقتنع أماندا. لم يبدُ الأمر صحيحًا. - يبدو أن الأضواء تعمل هن أنا كانت على صواب، بالطبع. ومع ذلك، نظر الجميع إلى المصابيح المتدلية فوق وحدة المطبخ الوسطى، مثل أربعة أشخاص يس يسعون إلى التنويم المغناطيسي. لا يمكنك تفسير الكهر الكاء على الإطلاق، لا وا وجودهـا ولا غيابها. هل كانت كلماتها تنم عن العجرفة العـي



 وأطلق الأربعة الزفير .

ذكر اسم الرب عبثًا يعني التجديف، لكنه أيضًا يعني انعدام الجدوى. لم يبالِ يسوع بككلاي، لكن الطاقة لم تنقطع . تخيل كالاي بالفعل أمانـيا لماندا والمر أة الأخخرى (ماذا كان اسمها؟) تصرخان. ربما كان من الفظاظة مساواة الأنوثة

 تنسى هذا إذا عشت في المدينة لفترة طويلة. كانت الكهر باء معجزة. عليهـم أن يكونوا ممتين. _ لا بأس.
قالها جي إتش لنفسه، ولزوجته.
-إذن هناك إعتام، وقدتما الـسيارة طوال الطريق إلى هنا؟
لم تستطِع أماندا فهم هذا الأمر ـ كانت مانهاتن بعيدة جدّاًا لم يكن الأمر
منطقيًّا.
ـ هذه الطرق... إنها مألوفة. حتى إنني بالكاد فكرت في الأمر. رأينا الأضواء تنطفئ، ونظرت إلى روث.
لم يعرف جي إتش كيف سيفسر ما لم يفهمه تمامًا. قالت روث: _ اعتقدنا أن بوسعنا الإقامة.

لا توجد مناورة في الأمر . كانت روث مباشرة دائمًا.
ـ اعتقدتما أن بوسعكما الإقامة... هنا؟ عرفت أماندا أن هؤ لاء الناس أرادوا شيئًا ما. _لكنتا نقيم هنا.
ـعرفنا أنه لا يمكتنا القيادة إلى المدينة. عرفنا أنه لا يمكنتا صععود أربعة عشر طابقًا. لذلك قدنا السيارة إلى هنا واعتقدنا أنكمم قد تتفهمون الأمر .

هل فعلت، على الرغم من ذلك؟ ماذا لو كانت هذه عملبة نصب مبر من نوع ما؟ أشتخاص غرباء تمامًا يشقون طريقهم بطريقة ماكرة إلى داخل المـلـ المنزل؟
إلى حيـاتهم؟
_أعرف أنها مفاجأة. لكن ربما يمكنكما... هذا منزلنا. نريد أن نكون في منزلنا. آمنين. بينما نكتشف ما الذي يجري هنا كاك اكـي في الخارج. كان جي إتش صادقًا. لكنه ما زال يبدو كما لو كان يبيع شيئًا ما. أومأت روث برأسها: - من حسن حظنا أن لدينا وقودًا. بصراحة، لا أعرف إلى أي مدى كان يمكننا الذهاب.
 كانت أماندا تحاول ألًا تكون وقحة، لكنها عرف فت أن أن هذا يبدو وقحاً
 ــ بالطبع استأجرتما المنزل.

 - يمكننا بالطبع أن نعرض عليكما شبئًا ما. نعرف أن الأمر مزعج.

ـ أنت تعلم، نحن في إجازة.
 ملطف. كان سريعًا جدًّا في إقحام المال في الأمر إلى درجة أن ذلك بدا

أشد خداعًا.
كان شـعر جي إتش فضيًّا، يرتدي نظارة مصنوعة من درقة سلحفاة، وساعة ذهبية. جلس في مقعده بشكل أكثر ارتفاعًا. _ كلاي. أماندا. كان هذا شيئًا تعلمه في كلية إدارة الأعمال (بجامعة كامبريدج)؛ متى

تستخدم الأسماء الأولى.
ـ يمكنتي بالتأكيد أن أعيد إليكما نقودكا الألما

 هل يمكنك حتى فعل ذلك؟ سارت أماندا إلى غرفة المعيشة لإحضار الكمبيوتر المـحمول الخاص

- ربما يو جد رقم هاتف على الموقع الإلكتروني...

ضحك جي إتش قائلأ : _أنا لا أقول إن عليكم المغادرة! يمكتنا أن نعيد إليكما، فلنقل، خمسين بالمائة مما دفعتماه؟ كما تعلمان، هناك جناح لكا للأصهار. سنقيم في الطابق السفلي. _ خمسون بالمائة؟ أُعجب كلاي بالوعد بعطلة أقل تكلفة. فتحت أماندا الكمبيوتر المحمول:
 لن يعمل الآن، ربما يحتاج الواي فاي إلى إعادة ضبط. ـ دعيني أحاول.

مد كلاي يده إلى كمبيوتر زوجته المحمول. ـلـست بحاجة إلى مساعدتك، يا كالاي. لم يعجبها المعنى الضمني المشير لعجزها الما كان كالاهما على تقارب مع الشبباب؛ طلبة الكلية الصغار بالنسبة إليه، وبالنسبة إلى أماندا مسا مساعـاعدا وموظف مبتدئ. تعرض كلاهما لهذا الانتكاس المهين: المر اقبة، الالتقاط، المحاكاة، مثلما يلعب الأطفال الصغار عند ارتداء الملابس. بمجرد أن تجاوزت عمرًا معينًا، كانت هنه طريقة تعلمك؛ عليك أن تتمكن من التكنولو جيا وإلَّا تمكنت منكا منكا - إنه غير متصل بالإنترنت. ـ سمعنا نظام البث في حالات الطوارئ. اعتقدت روث أن ذلك يفسر الكثير .

 ـ الليس اختبارّا")، هل تفهمون؟ ليس "(هذا مجرد اختبار"). هذه هي الطريقة الو حيدة التي سمعته بها على الإطلاق، لذلك لم ألا الْ حظ في البداية، ثم واصلت الإنصات وسمعته مرة أخرى، وأخرى، وأخرى، (اهذا نظام

البث في حالات الطوارئئ.
_طوارئ؟
حاولت أماندا أن تكون منطقية. _ لكن بالطبع، سيكون الإعتام نوغًا من الطوا الـارئ.
 فحسب. قد يكون الوجو د في الخارج غير آمن. أثبت جورج حجته. ـ حسنّا، لدينا اتفاقية إيجار . تذرعت أماندا بالققانون. لا بأس، في هذه اللحظة ذلك المستند محفوظ

بعيدًا في مكان ما في الفضاء السيبراني، رف لم يتمكنوا من الوصول إليه. أيضًا شعرت أن الصفقة نفسها لاغية بطريقة لا يمكنها تفسيرها. ـأتسمحان لي؟ انـي
دفع جي إتش كرسيه الطويل إلى الخلف وسار إلى المكتب. أخذ مفاتِيح السيارة من جيب سترته وفتح قفل الدرج. أخخرج مظروفًا، من النوع الذي يقدمه البنك، وقلَّب العملة التي بداخله الـنـة ـ أيمكننا منحكما ألف دولار الآن، لهذه الليلة؟ سيغطي هذا تقريبًا نصف ما تدفعانه في الأسبوع، كما أعتقد؟


ـها الو ـت دو ألاراد سيجارة.

ـ هناك حالة طوارئ في الخارج
أرادت روث تذكيرهما بهذا. بدا لها أن أن وجوب الدي الدنع لهـا لهما أمر غير
عرف جي إتشُ كيفية إقناع شخص ما.

 لم يلتزم بالمغادرة، وهو ما كان أمرَا مهمًا واصل كلاي حث كمبيوتر زوجته المتعطل على العمل. ـ لا يبدو أن هذا الشيء يستجيب. كانت نيته صافية. أراد أن يكون الشخص الني الذي يظهر لهما أن أن العالم ما زال ماضيًا في مساره، وأن الناس ما زالوا يصورون صون الِّا مودا مشروب (أبيرول) الخاص بهمّ، ويغردون على تويتر منتقدين نظام النقل العام الذي

$$
\begin{aligned}
& \text { أخلاقي، لكنها لـم تتوقع أي شيء آلئر آخر. } \\
& \text { _ الأمر عائد لكما. }
\end{aligned}
$$

تُساء إدارته. في الدقائق التي مرت منذ أن صدر ذلك التنبيه الإخباري، من المحتمل أن أحد المراسلين البواسل قد اكتشف الأمر بأكمله. ماز الـ ال بوسعه

سماع الريح التي يلومها. كانت دائمًا شيئًا بريئًا.
ـ على أي حال . أعتقد أن ليلة واحدة

- ربما يمكنتا مناقشة هذا اعلى انفراد ادي
 ـ صحيح. بالتأكيد.
أومأ جي إتش برأسه كما لو كان هذا هو الأمر الأكثر عقلانية. وضع المظروف الدسم الصغير على النضد. ـنعـم.
كان كلاي مشُوشًا. لم يكن يعرف ما الذي هناك لمناقشته بجوار تلك الرزمة من المال.
ـ ربما نذهب إلى الغرفة الأخرى فحسب؟ ـ أفترض، أنكما لا تمانعان إذا تناولنا شر ابَا؟ هز كلاي رأسه.
استخدم جي إتش المفاتيح مرة أخرى، لفتح قفل خزانة طويلة قرب الحوض. فتش بداخلها.
ـ سنعود على الفور. اعتبر ا نفسيكما في... لم تكمل أماندا الجملة لأنه بدا من السخفـ أنـو أن تفعل.

كان الجو أشد برودة في غرفة النوم الرئيسية، أو كانت القشعريرة شيئًا حمالاه معهما.

## _ لماذا قلت لهما إن بإمكانهما البقاء؟

كانت غاضبة.
اعتقد كلاي أن الأمر واضح تمامًا.
 همس بهذا، شاعرًا أن الإشارة إليه من عدم الاحترام الْام. ـ إنهما غريبان.
قالت ذلك كما لو كان أحمق. ألم يحذر أحد كلاي من الغرباء قَطُّ؟ ـ حسنّا، لقد قدما نفسيهما.

 ـ حسننا، هذا أفضل مما لو كانا اقتحما الباب فحسب. ألم يكن ذلك من حقهما؟ ـ أخافاني إلى درجة أنني كدت أتغوط في ملابسي. الآن وقد مر هذا الخوف، بوسع أماندا الاعتراف بـر به. كان الأمر إهانة. جر أة هؤ لاء الناس المفرطة... إخافتها!


 عليه! مع ذلك، ألقت اللوم عليه بسبب الأمر .
كان كلاي سهل الانتياد للغناية، شديد العزوف عن الدفاع عن نفسه. _ها هي فكرة. اذهبا إلى فندق. - إنه منزلهما.

بدت هذه الغرف الجميلة مثل غرفهم لكنها لم تكن كذلك. لا بد من احترام ذلكُ، كما اعتقد كلاي.

ـــد ألجرناها.
مازالت أماندا تهمس.
_ماذا سيقول الطفلان؟
لم يستطِع كلاي تخيل ماذا سيقول الطفالان أو إذا كانا سيقولان أي شي شيء. لا يهتم الأطفال إلا بما يؤر عليهم مباشرة، ولما ولم يسمحوا إلا للقليل بالتأثير
 التعويل عليه. تد يتشاحن الأطفال، أو يسبون، أو يتجشئونأون، أو يغنون،

> بصرف النظر عمن يمكن أن يسمعهم.
> _ماذا لو قتَلانان؟

شـعرت أماندا أن زوجها لم يكن يوليها اهتمامًا.
_ لماذا سيقتلاننا؟

كانت إجابة هذا الـيؤال أصعبا
 من نوع ما؟ انتقام؟ لا أعرف.

ـ هل كان هذا في الأخبار؟ قاتلان أسودان مسنان يجولان رود آيلاند، يتصيدان المصطافين المطمئنين؟
ــلم نطلب أي إثبات. أنا حتى لم أسمع سيار تهما، هل سمعتها؟
 -وربما تسلالا عبر الطريق. كي... لا أعرف. ليذبحانـانـا _ أعتقد أن علينا أن نهدأ.... ـ إنها خلدعة.
 إنهما مجرمان متطوران أكثر مما كنت أظن.

 ماذا لو تسلل إلى هناك و... لا أريد أن أفكر في الأمر . ـ ألا تعتقدين أنه سيتحرش بآرتشي؟ على أي حال. أماندا، استمعي لنفسك.

- إنها فتاة، حسنّ؟ أنا أُم، من المفترض أن أكو أكون وقائية. وأنا لا أحب الطريقة التي يبدو عليها الأمر كله فحسب. أنا حتى لا أعتقد أن هذا
_ لديه المفاتيح. _ فعلّغ.
خفضت صوتها أكثر.
ـ ماذا لو كان عامل الصيانة؟ ماذا لو كانت الخادمة؟ ماذا لو كانت هذه مجرد عملية احتيال، وكان الإعتام أو أيٌّ كان مجرد مصاديان؟

كانت على الأقل خجلة كما ينبغي من تخمينها. لكن لا يبدو هذان الشخصان من النوع الذي يمتلك مثل هذا المنزل الجميل. يمكنهما، مع ذلك، تنظيفه. ـ لقد أخرج ذلك المظروف من ذلك الدرج _خفة يد. كيف تعرف أن ذلك الدرج كان مقفآّ؟ ربما تلاعب بمفاتيحه فحسب.
_ لا أستطيع أن أفهم ما الذي سيحصلان عليه من إعطائنا ألف دو لار . التقطت أماندا هاتفها لتبحث عن الرجل على ".جوجل". . بدا موقع مبهما للغاية، من المحتمل أنه احتيالي. لم يكن

$$
\begin{aligned}
& \text { لدى الهاتف ما يقدمه لها. كانت ابنتها نائمة في آخر الرواق! }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { _ أنت فظيع في تذكر الوجوه }
\end{aligned}
$$

 في الشارع من دون التعرف عليهم. كانت تعرف أنه يحب أن أن يعتقد أن أن ذلك

 نشاهد التلفزيون للتوِّ!
ـ ـذلك سهل بما يكفي.
 الشاشة المعلقة على الجدار . كان يحدوه نصف أمل (أكثر من نصف) في بث بعض المواد الإباحية هناك. إنها تضيف لمسة معينة للأمورو، لكن التكنولوجيا كانت صعبة الفهم بالنسبة إليه، كان عليك أن تحمدل التيل التلفزيون والكمبيوتر على التعاون. شغل التلفزيون. كانت الشُاشة بذلك اللون الأزرق الرقمي الفارغ.

ــهل هو مضبوط على القناة الصحيحة؟؟
ـ كنت أثـاهده هذا الصباح. أعتقد أنه لا يعمل على نحو الـي _لكنه ليس نظام البث في حالات الطوارئ. من المحتمل أن يكون القمر الصناعي لا يعمل. من المحتمل أنها الرياح.
 إقناعهما. كان في الأمر تضليل. -حسنًا، إنه عطل ـ لكنهما قالا إنهما سمعا ذلك في اللراديو ـ أحد الأمرين
لا يعني أن الآخر ليس صحيحًا.

ـلماذا تبذل قصارى جهدك لتصديق الجميع ما عدا زو جتك
 تردد. إنه لا يصدقها. ـ هناك شيء ما يحدث ألم تكن هذه حبكة فيلم (است درجات من الانفصال"؟ سمحا لهـين الشخصين بالدخول لأنهما كانا أسودين. كانت طريقة للاعتراف بأنهما لا يعتقدان أن كل السود مجرمون. يمكن أن يستفيد مجرم أسود حاذق من ذلك! ـ أو أنهما شخصان مسنان خائفان يحتاجان مكانانًا للمبيت هذه الليلة.

سنجعلهما يرحلان في الصباح ـلـن أتمكن أبدًا من النوم مع وجود غريبين بالمنترل. ــيس إلى هذه الدرجة.
تعجب كلاي بالفعل. ربما كانت الألفـ دو لار شَرَكا، أو أن هناك شيئًا ثمنه أكثر من ذلك في المنزل. لم يستطِع التفكير بشكل سليم. ـ أعتقد أنني رأيته من قبل، أؤكد لك لكـ شعرت أماندا بذلك الإحباط الناجم عن العجز عن تذ تذكر كلمة معينة. ماذا إذا كان هذا قتلَّ انتقاميًّ؟ كان رجلَّا ما ازدريته منذ سنوات اتِّ

عرف كلاي أنه ليس بارعًا في التعامل مع الوجوه. وعرف أنه ربما،

 دليل بيولوجي وعلمي فعلي، أن الأشتخاص كانوا ماماهرين أكثر في التعرف
 كذلك؟! الاعتراف أن مليار صيني ربما يـدون متشابهين بالنسبة إليه أكثر مما يبدو أحدهم بالنسبة إلى الآخر _ لا أعتقد أننا نعرفه، ولا أعتقد أنـا أنه سيقتلنا.
 _أعتقد أن علينا السماح لهما بالبالباء، إنها الأمر الصائب النـي الني ينبغي عمله. ـ أريد أن أرى الإثبات. لم تكن هناكُ طريقة تمكنها من إملاء آلاء هذا المطلب. ـأعني، نحن أيضًا لدينا مفاتيح. ريما استأجرا المنا المنزل قبلنا.
 سأتكلم معهما. إذا راودني شعور سيئ، فسنرى، لا، نحي نحن آسفان، لسنا مر تاحين لهذا الترتيب. لكن إذا لم أشعر بذلك، أعتقد أن نسمح لهما بالبقاء. إنهما مسناناذ.
 في الحقيقة لم تحسد أماندا كلاي على هذه الصفينة - إنه الأمر الصائب الذي ينبغي عمله.
 أداء الفعل الأخلاقي، بالضرورة، لكن أن تكون شُخصصا منا من النوع الني

 القصة كاملة، ولا كلاي، ولا الناس في المطبخ، ولا المحرر المبتدئ، النـي

بعدما رأى الأخبار أساء الفهـم، وأصدر تنبيها لملايين الأشخاص الذين

 الطيران لسماع الطائرات التي أُرسلت إلى الساحنى، ونقًا للبروتو كول في ذلك الوضع.
ـ سنكون هالـسامريَّين الصالحَين" فحسب. أطفأ كلاي التلفزيون ووقف، مفضلًا عدم ذذر الألف دولار في تلك اللحظة.

## 11

بدا صباح ذلك اليوم بعيدّا، مثل قصة عن شخص آخر قيلت لكلاي ذات مرة. تمكن بالكاد من رؤية مناشف النـاطئ تجن

 هناك، يتجولان كما لو كانا يمتلكان المكان، الذي، ربما، كانا يمتلكانه.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ أعددت الشراب. شعرت أنه أمر في محله. } \\
& \text { أثنار جي إتش إلى الكأس في يده: }
\end{aligned}
$$



 كان قد جرد المطبخ. هل فاته هذا؟ أم أن الخزا انة كانت الت مقا _ أتعلم، قد أتناول شرابّا

صب جي إتش شرابًا:
ـثلج؟ من دون ثلج؟
هز كلاي رأسه وأخذ الكأس المقدمة إليه. جلس إلى وحدة المطبخ
الوسطى:
ـ هذا جميل، أشكرك.

ـ هذا أقل ما يمكتنا فعله! ضحكك الر جل ضحكة خافتة.
خيم صمت مؤقت، كما لو أنهم خططوا له لإحياء ذكرى شخص رحل .
قالت روث: ـربما عليَّالاستئذان. - بالطبع.

لم يعرف كلاي ما المطلوب منه. لم تكن تطلب إذنه، ولم يكن من حقه

راقبت أماندا المر أة بينما تغادر الغرفة. صبت لنفسها كأسّا من النبيذ الذي فتحته في وتت سابق لأنها لم تكن متأكدة مما يمكنها فعله. نبيذها، النبيذ الذي دفعت ثمنه. جلست بجوار زوجها.

يا له من قول لبدء حديث قصير الآن. أومأ جي إتش برأسه:
ــنحن نحبه. سعيد لسماع أنكما أيضًا تحبانـانه. ـ هل مضى وقت طويل على وجودك هنا؟ كانت أماندا تحاول الاستجوابـ، على على أمل الإيقاع به. ـ مضى على شـرائه خمس سنوات الآن. لكنه الدار في هذه اللحظة، أو الدار بعيدًا عن الديار .
ـ أين تعيس في الملدينة؟ عرف كلاي أيضًا كيف يُجري حديثًا قصيرًا. ــنحن نطل على البارك، بين الشارعين واحد وثمانين واثنين وثمانين. ماذا عنكما؟

شعر كلاي بالر هبة. لم يكن الحي الشُرقي الراقي رائعًا، لكنه مازال مهيبًا. أو ربما لم يكن رائعًا إلى درجة أنه كان في الحقيقة رائعًا. لقد ظلوا ثابتين في

مكانهم لفترة طويلة إلى درجة أنه لم يعد يفهم العقارات، الرياضة المحلية.

 ـ نعيش في بروكلين. حي كارول جاردنز .

قالت أماندا:
ـ في الحقيقة إنه حي كوبل هِل.

اعتقدت أن ذلك أكثر مدعاة للاحترام. رد أفضل على عنو علوان جي إتش في الجزء الأعلى من المدينة. ـ ذلك حيث يريد الجميع أن يعيشوا الآن، على ما أعتقد. الأشخاص الأصغر سنًا. أتصور أن لديكم مساحة أكـر الكبر مما لدينا. قالت أماندا لتذكيره بما اعتقدت أنه قصته الملفقة: ـ حسنًا، لديك كل هذه المساحة هنا هنا، في الريف. - جزء كبير من سبب شر ائنا هنا. عطلات نهاية الـية الأسبوع، الإجازازات. الخروج من المدينة إلى الهواء الطلق. إنه مختلف هنا للغاية، الهواء. ـ يعجبني كل ما فعلتماه مسدت أُماندا سطح النضد كما لو كان حيوانـانتا ألِفًا.


 أبسط، وحروف بيضاء مهمة: نظام البث في حالات الطوارئ كارئ كانت هناك إشارة صوتية، ثم هسيس هادئ، صوت شئ شئ ليس به كثير من الصوت، ثـئ ثم

 غرفة المعيشة كي يروا بأنفسهم. قالت روث، في الغالب لنفسها:

ـ من المحتمل أنه مجرد اختبار لنظام البث. قالت روث:
_ كانوا سيقولون إذا كان الأمر كذلك.
 ـ تريْن هذا؟ جميعهم رأوه. كان كلاي واثقًا.


 من المعنى: (اهذا نظام البث في حالات الطواريئه. نظر كلاي إلى الرفوف المدمجة بما تبقى عليها من كتب النن والألعاب اللو حية القديمة:
ـ سحكم الواقعنا بالمزيد إذا كان هناك المزيد ليخبرنا به.

ـالقنوات الفضائية لا يعول عليها لكن من المستحيل حملهم على تـتغيل قنوات \#الكابل)" على هذه المسافة البعيدة، لذا فهي الخيار الوحيد. أرادت روت أن يكون المنزل بعيدًا عن كل شيء أ كانت هي التي كتبت ذلك التحديد في موقع "إير بي إن بي)"، وكانت تعنيه. إن كون المنزل مكانانًا بعيدا عن بقية العالم هو أفضل شيء فيه.
جلس جي إتش على أحد الدقاعد ذات الذراعين:
 التأثير على القمر الصناعي. لكنها حقيقة.

- إذن هناك حالة حالة طوارئ. حالة الطوارئ أن مدينة نيويورك كـ من دون

 بالخروج من المدينة؛ لا بد أنها فوضى أنـئ لم تصدق أماندا ذلك، لكنها تعجبت أيضًا. هل عليها ملهم ملء حوض الاستحمام بالماء؟ هل عليهم إيجاد بطاريات، وشموع، ومونّ؟ رأى كلاي ما يكفي من الأدلة:



 ـ قد يكون غبارًا متساقطَا عن انفجار نووي. تد يكون إرها إنباً. قد تكون قنبلة.
ـدعونا لا نترك خيالاتنا تجرفنا.

كان فم كلاي سكريًّا بفعل الشُراب. ـقبلة؟ شعرت أماندا بالريبة.
لم يرغب جي إتش في السؤال، لكن كان عليه أن يفعل:
 والمقرمشات قبل الحفل الموسيقي. تراجعت الحفلة ـمل أصبحت حفلة الآن؟ -إلى المطبخ. المبا أخرج كلاي بقايا المكرونة، التي ما زالت في القدر ، من الثلاجة. ألـي أدرك فجأة كم كانت الغرفة في حالة فوضى، إلى أي مدى تصرفوا ابإمهال كأنهم في منز منـلهم بكل معنى الكلمة.

## _لنأكل شينًا.

قالها كأنها فكرته. يتعلم أساتذة الجامعة ذلك، أخذ التعليقات المتبصرة
العابرة في قاعة المحاضرات وتحات وتحويلها إلى حقائق. لاحظت روث أن حوض المطبخ مُلِئ بالأطباق المتسخة. تظاهرت أنها
لا تشعر بالقرف:

- قنبلة إنتعاعية في تايمز سكوير أو عمل جماعي منظم من نوع ما في محطات توليد الطاقة؟
لم تفكر في نفسها قَطُّ على أن لديها القدرة على التخيل، لكنيا لكها الآن

 _لا يجب عليا الينا التكهن. كان جي إتش متعقاًا
 ملاك كلاي أريع زبديات، وسخنها في الميكروويف تباعًا. ـ أين تقع محطات توليد الطاقة في مدينة نيويورك؟
 ذكي مثله. شعر كلاي أن هذا مدهش أو أو ذو مغزى الوني

 محطات توليد الطاقة. فوضى متزامنة. لن تتمكن سيارات الإنـير الإسعاف حتى من الوصول إلى الشوارع، إذا كانت جميع الأنوار مطفأة. هل
تمتلك المستشففيات مولدات كهربائية؟

قِبلت روث زبدية من المكرونة مع تقديم شُكرها ها.لم تعرف ماذا تفعل غير ذلك، لذا أكلت. أيضًا، كانت جائعة. كانت المكرونة دانئنة دلئة للغاية، لكنها طيبة، ولم تكن روث متأكدة من سبب كون هذا شيئًا مثيرُ اللحسد بالنسبة إليها.

## _ هذا لطف شديد منك.

أصدرت أماندا صوتًا عن غير قصد أثناء التهام الطعام. كانت مفترسة
 الشرب جعلها تشعر بالجوع. ـ الأمر بسيط.
استطاع جي إتش أن يشعر بالطعام وهو يغير كيمياء جسده. ـ إنه لذيذ، شكرَا لك.

ـ إنه الزبد المملح
شعرت أماندا بالحاجة إلى الشرح لأنه لم يكن من الواضح ما إلذا إلـا كانت الضيفة أم المضيفة. تحب الوضوح بشأن الدور الذي من المفتر الو الو ألن أن تؤديه.




 الذي ذكرهما بطفولتهما المشمسية. - في الإجازات، أححب أن أُبقي الأمر بسيطًا. برجر. بان كيك. هذا النوع من الأشياء. ـ ـ سأغسل الصحون. اعتقدت روث أن إعادة النظام إلى المطبخ قد يهدئها. كما أن الأمر كان من قبيل التهذيب.
 أعتقد أنني قد أتناول شرايًا آخر . أعاد جي إتش مل ء الكأس . كان ويسكي معتقًا لسنوات كافي التصويت. كان للمناسبات الخاصة، لكن بالتأكيد هذه المناسبة تُحتسب.

## حرك كايل كأسه باتجاه الرجل.


 من أن تهوي إلى الأرض.
لم يعرفه هذان الغريبان، لذا لم يعرفا أن جي إتش لا لا يميل إلى المغالاة. خلال ساعة ونصف من القيادة تضاعفت مخاونه مثل عجين يختمر . ـحسنا، كان الأمر مزعجّا.
كان لديه ما أراد، لكنه الآن يريد أن يفههمه هذا الرجل جل وهذه المرأة.
بوسعه أن يشعر بريبتهما.
هدأت روث بفعل الرغوة، والإسفنجة الصفر الة، ورائحة الليمون، وصرير طبق نظيف دافئ. كانت التسعون دقيقة الماضية متوقفة ومسرعة في الئر الوقت نِسِه؛ كان للحياة العصرية إيقاع خارق للطبيعة، إيقاع لم يُخلت له لا الإنسان


 والآمن بكل تأكيد لولا تعقيد وجود هؤلاء الناس في مطبخها الـا
 - إعتام. مثل إعصار الساندي".



 والكتب. حين عادت الأنوار، خبز نطيرة تفاح. قالت أماندا:

ـ أو في ب • • Y. الشبكة الكهربائية، أتذكرون ذلك؟


 أفضل بكثير من ذلك اليوم.
 الذاتي، لكن الجميع يشعرون بالامتلاك تججاه الأماكن التي يسكنونها تعدد الكوارث لتستعرض ولاءك. لقد رأيت الفتاة العجوز في أسوأ حالاتها. ـ فكرت في 1 ا سبتمبر، بالطبع. جرفت روث بقايا الطعام بالماء إلى بالوعة الحوض وتئغلت وحدة التخلص من النفايات. ـ ماذا لو كان الناس يموتون الآن؟ أتذكرون منذ سنوات قليلة مضت، ذلك الر جل الذي قاد شاحتته على مسار الدراجات الـات في "وست سايد")؟ فقط أجر شاحنة في نيو جيرسي و قتل كل هؤ لاء الناس

أمرًا صعبًا. ما مقدار التخطيط الذي الني من المـمكن أن يتطلبه ذلك؟

عرف جي إتش أنه لا أحد يهتم بسماع ما رأى في منامه الليلة الماضية.

 ـ أعتقد أنه في الصباح...

التقت روث بعينَي كلاي في انعكاس النافذة، حيلة صغيرة أنيقة.

 بدا كلاي متأسفًا، لكنه صدَّق الأمر ـ العالم ليس مروِّعًا كما يعتقد الناس .
_ لا أعرف كيف أشرح الأمر.

جففت روث يديها بمنشفة وعلقتها في مكانها. كان المبنى المضـاء

 يُخمد، بنقر مفتاح، بتغيير، وهذا ما دعا إلى السؤال: ما الذي أُخمد، أُي

مغتاح نُعر، ما الذي تغير؟

فهم كلاي.
تعلمت روث أمرّا واحدَا فحسب من الواقع الحالي، وهو أن كل الأشياء
 شيء ما هو أن يقرر أحد الأطراف أن يفعل ذلك فحسب. لم يكن هناك هيكل حقيقي لمنع الفوضى، هناك فقط إيمان جمعي بالنظام. ـ كنت مذعورة. أنا مذعررة.
لم تهمس بهذا الجزء الأخير تمامًا لم تكن خرّ خجلة، لكنها كانت محر جة. هل كان هذا هو الأمر، إذن، هل كانت امرأة مسنة مرتاعة الآن؟ ـ سنكتشف المزيد غدًا آمن كالاي بهذا.
ـ ماذا لو كانوا الكوريين الشـماليين؟ ذلك الرجل البدين الذي أطعم
عمه للكلاب.
لم تستطِع روث إيقاف نفسها.
ـ ماذا لو كانت قنبلة؟ صاروخَا؟
منذ سنة، أليس كذلك، كان ذلك الإنذار الكاذب في هاواي، اعتقد المصطافون ومن يقضون شهر العسل وتاركو الدراسة وربات البيوت وملدربو ركوب الأمواج والقيِّمون على المتاحف، أن صاروخَا كا كان في طريقه من شبه الجزيرة الكورية كي يمحوهم. كيف كنت ستقضي الاثنتين والثيلانين

دقيقة الأخيرة؛ تبحث عن قبو أم ترسل رسـائل نصية لأصدقائك أم تقرأ أصسة لأطفالك أم في الفراش مع زوجتك؟ مـك من المحتمل أن الناس سيشـاهدون
 ويإمكانك الخروج لمششاهدة برنامج لاذا برايس إز رايت"؟ ـ ــ الكوريون الشماليون؟



 ما وعدهم جميعًا بالسلام. لم يكن لدى أماندا وقت للتفكير في الكوريـين

 الذين يأكلون الكلاب. - إنهم ليسوا الكوريين الشماليِن الين
 استعداد للوصول إلى الاحتجاج كلية (بارنارد)؛؛ لديها إجابات جات جاهزة. عبث باللـاعاعة الثقيلة على معصمهـ،
 حرفيًّا، كان ذلك مـخالفًا القانون. لكنه لم يكن أحمق.



 وتخيلت وجوه ابنتها وحفيديها، صلاة الملحدين. الأصوليون ألحار المسلمون المون

الـثيشانيون المؤ منون بحق! متمردو كولومبيا، إسبانيا، أيرلندا، كان لكل
دولة محجانينها.


 في تقديره، كان الذكاء الحقيقي أن يتقبل إلى أي مدى دئى يكون ذكاء المرء محدودًا دائمًا. سهحت له الفلسفة بالنجاة من دون عقابـ ـ كنت... ستسهع شئًا. إذا كانت هنالك فنبلة.
 تذكر جي إتش البيض المخفوق الناعم والخبز الفرنسي المملح. _ لا يمكن أن تكون على بُعد أكثر من عشرين تقاطعا من الأبرا ألج . أليس

كذلك؟ لـ أسمع أي شـئ ـ أيمكننا من فضلكم ألَّا نتحدث عن يوم 1 أ سبتمبر؟ كانت أماندا منزعجة.


 دائمًا ذلك التباين الذي يساعدك على الفهم؟ هذا ظلام. وخز النجّ النوم؛
 ما. ألم تكن قدرة التباين على تأكيد نفسه، وبسرعة فائقة في ذلك، أبرز سمات الضوء؟
 طفليه، آرتشي، في الحادية عشرة حينها وصغيرة، وبريئة. كان من المذهل النظر إلى هذا الدليل على اختتفاء هاتين


صغيرة من المعلومات، والتوهج المغري للهاتف نفسه. شعر بوخزات شبحية


 قال مجيبًا عن سؤال أراد الجميع طر حه، حتى لو لـم يكلف أحدهم

نفسه عناء ذلك:
_ لا شيء بعد.
قرروا الإخلاد إلى النوم.

## ir

كانا قد انتهيا من إعداد القبو لوالدة روث، مخلوقة ذاوية مبجلة، أوشحة حريرية وبدلات متناسقة الألوان. جاءت للعيش معهما حين بلغت التسعين.
 للاهتمام بها. تولت روث أمر بيع المنزل، وآرسلت إلى أختها وأخيها
 متحف (امتروبوليتان)"، ومشاهدة اللوحات الانطباعية، ثم الجلوس في المطمم الصغير مع كوب من الشاي وحساء محار مانهاتن. لو أنها لم تم تمُت، لكانت عالقة في الغرف الثلاث المعتمة في الطابق الر ابع عشُ ر ـ رحمهُ صغغيرة.
 الأحلام الخيالية لسكان المدينة: غرف بالكاد تحتاج الـيا اليها ـ مضيئّا الأنوار

 قاله، بشيء من الحنان لزو جته: ـ فـط انتهي لخطو اتك.
قالت روث وهي تمسك بحاجز اللر ج بإحكام: ـ هذا منزلي. شعرت أنه من المهم تأكيد هذه الحقيقة.

لكن كانت هناك بعض الأنور التي لا يمكن تجاوزهما. كان تحفُّظه بسبب

_ لا يمكنتي طردهم تمامًا.

لم يرغب جي إتش في قول إنه كان يعلم أن شيبًا ما قادم. كان عمله يتلخص في الاستبصار . أنت تنظر إلى منحنى العائدات يتقوس وينحلـر




 لأن ماما كانت تحوم في الأنحاء. كان القبو مخصصًا لها ـ ـمنحدر خار مارجي




 للتعليمرعلى منهج "مونتيسوري". كان لديهم منزل كيبر بارد ذو ألواح خشنبية
 بسبب المسألة الور اثية لجيمس شقيق كلارا، الذي كاني يان يعمل شينًا مانيا في (اسيليكون فالي"، كان الولداذ يشبهان والدتيهما تمامّا، وهو شيء لم الم تكا تكن

 كانت هناك خز انة كبيرة: خبيئة من بطاريات اديور راسل")، وصندوق قليليل

العمق من زجاجات مياه (فولفيك" المعدنية، وأكياس الفول السوداني

 بلاستيكية شديدة التحمل ذات غطاء بسبب وججود فئر ان في الريف. علب من التونا، كمية من زيت الزيتون تملأ تنكة بنزين، حقيبة من زجاجات شراب لامالبِك"، الرخيص الذي لم يكن سيئًا تمامْا، بياضات الـيات الفرات في تلك الأكياس المفرغة التي امتصت كل الهواء. يمكن لكن الكيهما مليا ملازمة

 إنه الاحتباس الحراري. ـ كل شيء في مكانه. غمغمت بشيء ما لتبين أنها سمعته. أنفقا الكثير لإعادة التصميم. كاني كان التان التحسين إدمانًا. كان عمل جي إتش الحفاظ على المالِ كا كان الإنفاق الفعلي
 أحدد أو لتك الرجال اللذين لا يود الر جال الآلخرون ألن أن يظهروا احمقى أمامه. كانت له سلطة على الرجال قاربت أن تكون سلطة جنسية، بالطريقة التي
 وربما في أسوأ لحظاتك سيقلقك أن داني كان يضحك علك عليك. من المؤكد أن شيكاتهم دفعت مقابل دراسة ابنة داني لعام في مدرسة خاصـة أجروا المنزل: لاستعاضة المال. ـ الرائحة كريهة هنا بالأسفل . ظهر الاستياء على وجه روث، لكن لم تكن الرائحة كريهة حقًا. نظفت روزا المكان، واعتنى زوجها بالمرجة، وجاء أطها
 زغب السجاد عن أنها كانت تنظف حتى القبو غير المستخدم بالمكنسة

الكهربائية. كانت هناك غرفة نوم، بها أريكة ومنضدة وتلفزيون مئبت على الجدار، الفراش مرتب ومترقب. جلست وخلعت حذاءها. _ليست كريهة.
جلس جي إتش على حافة الفراش، بثقل أكبر مما قصده. لم يستطِع




 كنا نخشـاه؟ ستُستعاد ثقة السوق، ستكون هناك مكاسـب غير متوقعة للمر اهنين الرصينين الواثقين.
كانت روث في حيرة من أمرها. كان الروتين المعتاد بالنسبة إليهما في
 السباحة، والنعال، وواقي الشمس من (شييسيدو)، وبطانية الر حلات الصوفية الصية






 في أغلب الأحيان؟ _وإعداد كوكتيل "امانهاتن" والانز لاق في في حمَّام السباحة الاحة
 الفراش معا، بمساعدة تلك الأقراص الزرقاء الأشد فعالية. ـ أنا خائفة.

# ـنحن هنا. <br> سكت لأنه كان من المهم التذكر. ــ المكان آمن هنا. 

فكر في الطماطم المعلبة الخاصة به. كان هناك ما يكفيهما لشهور. كانت هناك فرش أسنان غير مستعملة في درج الحمَّام. كانت هناك مناشف جديدة، ملفوفة برشاقة ومكدسة على شـكل هرم صغير . أخذـت روث حمَّامًا. شكَّل الشعور بالنظافة فرقًا كبيرًا بالنسبة إليها. في منضئدة
 الركض لم تتمكن من تذكر تفاصيله، بنطال قصير لم تتمكن من التعرف عليه.
 بالأعلى بهذه الملابس الرخيصة.
جرب جي إتش تلفزيون غرفة النوم، لأنه كان فضوليًّا. لم يُظهر شـيئّا، فقط شاشه زرقاء، قناة بعد قناة. فك ربطة عنقه. حين كانت ماما علا على قيد

 مايا، كانت توبخه على ساعات عما عمله اليومية الأربع عشرة، على على العيش في طابق مرتفع (غير طبيعي!)، على وهم حياتهم في نيويورك. لقد حياتهما. اشتريا المكان المطل على البارك، أرسا أرسلا مايا إلى مدرسة "ادالتون"،
 عادت روث في سحابة من البخار. - جربت التلفزيون. نغس الشيء
 تحولت، واعتدلت تحت أغطية الفراش النظيفة. كانت الرياح صاخبة انـبة. ــــــ، إذاذا تعتقد؟ لم تكن تريد أن يجاريها.

كان جي إتش يعرفها. لقد مرت عشرات الأعوام.
 لم يعتقد هذا. لكن كان من الصواب الكذب ألمَ أحيانًا. نظر إلى نفسسه في

 الطائرات فوق مانهاتن وكيف بدا الأمر لر كابها حين أظلم ألم الما المكان ألمان فا فكا فكر في الأقمار الصناعية فوق الطائرات وتساءاءل عما قد اتد يفعله طاقم العم العلماء الماء متعدد الأعراق والجنسيات من موقعهم الفريد. أحيانًا تُظهر المسافة الشا الشيء على نحو أوضح.
فهـم جي إتش الكهرباء على أنها سلعة. لم يكن هذا نوعًا من الثقلبات في السوق. لا يمكنك سحب القابس على العاصمة المالية للأمة. ستظل


الأمور التي قد تقولها حماته.

## ir

صوت طفلك قد يو قظك، حضور طفلك تد يوقظك. شعرت أماندا
 أن تشعر بأنفاس الفتاة الرطبة على مسافة قريبة جيدّا من الصـي أذنها. ـ ماما، ماما.
يد ناعمة على ذراعها، رقيقة لكنها مصرة أيضًا. جلست.

- روزي.

في العام الماضي أعلنت الفتاة أنها لا تود أن يُذكر حر ف المد في آخر اسمها.

كانت روز مستيقظة تمامًا. وردة متجددة بمضي الليل. وردة متفتحة. كانت كذلك طوال حياتها. في الصباحات، كانت تتوق للاستيقاظ. تفتح



 واختيار الملابس، وقراءة كتاب. كانت روز متحمسة. كان كل شيء ممكنًا. حين تكون الطفل الأصغر، تتعلم أن تقوم بشـؤونك.
_ هناك خطب ما في التلفزيون. ــززيزتي، هذه ليست حالة طارئة.


الوسائد شديدة التراني حتى انثنت.
ـ كل شيء مشـوش .
كانت القنوات القليلة الأولى بالأبيض والأسود، ضوءًا راقصًا. بعد ذلك، كل شيء بالأبيض، لا شيء فحسب. نسوا جذب الستائر الحاجبة للضوء. في الخارج كان ضوء الوه، لكنه غير مباشر ـ ليست الغيوم لكن ساعة البكور ـ العاصفة التي ظنوا أنها آتية لم تلم تأتِ على أي حال. حين نظرت إلى الساعة الر ابضة على المنضيدة بـجانب الفراش
 - عزيزتي، لا أعرف. ـألا يمكنكِ إصالاحهـ؟
كانت روز يافعة بما يكفي لتصدق أن والديها قادران على فعل أي شيء
 التلفزيون أو قضاء وقت أمام الشاشة كما نريد.
 ابتعدت روز بخطوات صاتخبة ـ كانت هذه طريقة سيرها ـ ـ والتقطت أماندا هاتفها. استيقظت الشاشّة، سعيدة لرؤيتها، وكانت سعيدة، أيضّا: ليس تنبيها إخباريًّا واحدًا بل أربعة. لكن كالسابق تمامْا، لم تتمكن من رؤية شنيء سوى النبأ نفسه. ضغطت على التنبيه لكن الشانـة النـة حاولت وفشنلت في الاتصال. العنوان نفسه، االإبلاغ عن إعتام رئيسي على الساحل

 الكهرباء")، ثم عنو ان أخير (اعاجل)"، تبعته رسائل عديمة المعنى. كان الأمل

يحدو ها أن يعمل التلفزيون. لكنهم كفواعن الاستماع إلى راديو "إن بي آر") حين ترنمت روزي ذات الأعوام الأربعة ״أنا ديفيد جرين" الأن وسأل آر آرتشي ذو الأعوام اللبععة عن فرقة (بوسي ريوت) . لقد قاما بححماية الطفلين من

بسطت أماندا ملاءة الفراشى تحت يدها، وارتطمت بمؤخرة كلاي. ـ كالاي.
غمغبم، وهزته من كتفه.
ـ ـ انهض، انظر ـ
شعر بمذاق حامض في فمه، عيناه تفتقران إلى التركيز . وضعت أماندا هاتفها في وجهه. أصلدر صوتًا غير مفهوم.

ـ انظر.
ــ لا أستطـع الهاتف الرؤية أخرى.

في لحظات الاستيقاظ تلك، كان من المستحيل رؤية أي شيء. كان عليك أن تجبر عينيك على التركيز. لكن ما قصده في الحقيقة أن الهاتف أصبح مظلمَا.
وكزته قائلة: ـ أوه، هنا.
_ماذا؟
تذكَّر الليلة الماضية، لكنه لم يستطِع دفع نفسه من النوم إلى اليقظة بهذه
السرعة.

- يبدو أنه لم يقتلنا أحد.

تجاهلت هذا. ـالأخبار .
لم تقل النـاشة التي أمامه شيئًا.

## ــ أماندا، إنها لا تقول شينًا.

التاريخ فحسب، الصورة نفسها فحسبب، لقطة الطفلين التي استخذماهاها
كبطاتة للكريسماس منذ سنتين.
_كانت هنا حالًا
أرادت أن يشار كها كلاي عبعء هذه المعلومات.
تثاءب، واستمر تثاؤبه مطولًا

ـبالطبع أنا متأكدة.
أليس كذلك؟ فحصت أماندا ألها الهاتف.
 التنبيه نفسه عن الإعتام، وآخر عن الإعتام، وشيء الواع اعن ذلك الإعصار،
وتنبيه لم يقل إلًا (اعاجل)، وكان...
_ عاجل عن ماذيا؟
ـ مجرد كلمات غير مفهومة.

- إنهم يسيئون استخدام كلمة العاجل". عاجل، استطلاع للرأي يظهير ئهر

 عاجل، دوريس فلان مخترعة آلة صنع الآيس كريم الأوتوما في التاسعة والتسعين من عمرها
 أن في الأمر خطأ.
ـ ربما تلك الشبكـة. شبكة الهاتف؟ ربما هناك خطب ما بشأنها؟ هل

> سيؤئر الإعتام فيها؟

لم يعرف كلاي كيف يتماسك العالم. من فعل ذلك حقًا، على أي حالـ؟


إلى مكان وجودنا فحسب؟ لأن هاتفي لم يعمل بانتظام منذ جئنا إلى هنا. لقد عمل في البلدة، حين ذهبت لشُراء البقالة لـد
 المكان الذي استأجرناه لم يكن بمئل هنا البعد.
 أماندا وشربت من الزجاجة الموضوعة على المنضدة بـجانب الفراش ـ كانت بدر جة حرارة الغرفة، وأرادت أماندا ماء باردًا.

 ارتدى كلاي بنطاله القصير الذي فقده في الليل ونظر إلى الفناء الخلفي في الخارج. على الرغم من نذير العاصفة، بدا الجو مشل أي صباح صيفي


 لاحظ، لكان قد لا حظ أنها كانت مثل تلك اللحظات الغريبة حين مر القمر أمام القمر، ذلك الظل المؤقت الذي لم تفهمه الحيوانات غادرت الحمَّام ومرت بجو ار زو جها الذي ينتظر دوره. ـ سـأعد بعض القهوة.

## شعرت أن الهاتف ثقيل في جيبها القطني الخفيف.

 كانت روز عند وحدة المطبخ الوسطى مع زبدية من الم حبوب المبا الإفطار. تذكرت أماندا (لم يمضِي وقت طويل) حين احتاجت الفتاة إلى مساعدة الكبار من الأمر في ذلك الوقت، حاولت أن تتذكر كيف كانت تلك أليا وامّا عابرة. والآن كانت زائلة. كانت هناك مرة ألخيرة ألـير غنت فيها للطفلين كي يناما، مرة أخيرة مسحت فيها البراز من تجاويف جسديههما، مرة أخيرة رأت فيها ابنها

عاريًا ومثاليًّا كما كان يوم التقت به. لن تعرف أبدًا متى تكون المرة هي المرة الأخيرة، لأنك إذا عرفت فلن تستطيع المضي في الحياة. ـ مرحبّا، صغيرتي.
وضعت القهوة الجافة بالمكيال في الفلتر الورقي. يوم عادي، جميل، آخر، أليس كذلك؟




كانت لدى روز وجهة نظر لتبينها. ظلم.

 ما الاسم الذي احتاجته؟ ـ كانت هناك مشكلة. تتعلق بسيار تهما. ولم يكونا بعيدين عن هنا، لذا

 أحيانًا يتعين عليك الكذبـ. ـ مـ الذي تـتكلمين عنه؟

 ـ كانت هناك مشكلة في السيارة ولم يكونا بعيدين عن هنا هنا و كانا يعر انـا
 لم يكن حتى التكلف صعبًا. لم يستطِع الأطفال حمل الأمور المعقدة -
 الجميلون. كلاي مرتديًا بنطاله القصير وبعينيه الناعستين:

ـ سـآخذ بعضّا من تلك القهوة. ـ أبي، التلفزيون لا يعمل . جذبت روز ذراعه. كان هو الشخص الذي سيهتم. كان هو الشخص

الذي سيساعدها.
تناثر السائل الساخن على قدمه اليمنى. ـ على رسلكِ، يا صغيرتي. ـ هل نسيت وضع صحنك في الحوض قرأت أماندا كتابًا عن كيفية الكلام التي تجعل الأطفال ينصتون ـ كلاي، عليك ارتداء بعض الملابس. هؤ لاء الناس هنا. سمعت الفظاظة فيما قالت.
 ـ أبي، هل يمكنك إصلاحه؟

ــدينا نتمهل فحسب.
ربما كانا شديدَي التساهل بشأن الوقت المسموح به للشاشة، الذي يُمنح على شُكل جرعات مثل مخدر، الشاشة مخدر . لم يكن كلاي قادرًا على مقاومة تو سلاتها. حين كانت طفلة، كانت تنادي (ابابا)" بطريقة خاصة
 بُعد. ثلج، قليل من الشـاعرية يصف ما رأيته حين كانت الإشارة معطلة. ـ حسنًا. لا يبدو أن هذا يعا يعمل . ـ ألا يمكنك، إعادة خبطه أو شيء من هذا الْبـبيل؟ أو الصعود إلى السطح أو آليّا كان؟

قالت أماندا:
ــ لـ يصعد أحد إلى السطح. ـلـن أصعد إلى السطح.
حك بطنه، المرقط بالشعر، المنتفخ بفعل مكرونة منتصف الليل.
-إلى جانب ذلك، أنا لـست متأكتا حتى إذا كانت المشـكلة هنا، أو على السطح، أو ... في مكان آخر.
أشارت لفتته إلى كل شيء حولهـمـ من الذي بي بوسعه الإجابة عن العالم بأسر ه؟ هل أنه حتى ... ما زال هناك؟
ـ لماذا لا تذهبين للجلوس في الخارج؟ سآتي للانضمـام إليكِ، فقط أحتاج للككلام مع ماما للحظة.
كانت روز ستفضل التلفزيون، لكنها أيضًا احتاجت لمهمة فحسب. كانت تقبل اهتمام أبيها. - سوف تأتي ـ فتقط أعطني دقيقتين. نظر وراءها إلى الصباح، أصفر نـا نـاحبّا ومترددًا.
 أي كلمة مكونة من أربعة أحرف. كان الصباح هادنًا كان جان جميّاك، لكنه ليس مثيرًا للاهتمام مثل برنامج تلفزيوني.


 المقاعد المعدنية البيضاء وتطلعت إلى الغابة. حيث ابتعد الفناء عن المتزل في غير اكتر اثرا، نما العشب في في بقع منفصلة وكان هناك تراب وأوراق شجر وأعشاب عند أند حافة الغابة أو الو البرية أو آيا كان
 وسيماء حذرة وإن بدت ضجرة على نحو ماريا، يتفحصها بعينين داكتين، بشريتين بشكل غريب. أرادت أن تقول (غزال)،، لكن لم يكن هناك أ أحد ليسمعها. نظرت خلفهيا إلى المنزل ورأت والديها يتكلمان. لم يكن من المفترض أن تذهب إلى

حمَّام السباحة، لكنها لم تكن ستذهب إلى حمَّام السباحة. سارت إلى أسفل
 بالفضول. لم تكن حتى قد رأت أن هناك غز الَا آلا آخر خلفه؛ لا بل الك أكثر . كانت


 من ذلك. أرادت الركض إلى الدانى الداخل وإخبار والديها، لكنها أيضًا أرادت أرت الوقوف هناك ورؤية ذلك فحسب.

## $1 \varepsilon$

استيقظت روث بعينين رائتين وذكرى مفاجئة. ذلك الإحساس المألوف
 ثم تعرف أنه جزء من الحالة البشرية. أصوات الصباح الصواح اليومية: مياه في
 كانت بحاجة ماسة إلى مايا. كانت في الفراش لكنها الـيا أيضًا ما زالت في في اللسيارة، تفكر في الفتاة: رضيعة على صدرها، طفلة صغيرة في حضنهان، ذات عشر سنوات بأطراف تخخينة وضفائر متكونة من مفارق رأس مر بعة الشُكل، مراهقة مهذبة ترتدي ("تيشيرت" من الفلانيل وكثيرًا من الأقراطِ،
 روث. أنبأها الضوء الأخضر في صندوت الـور الكابلات أن الكهرباء ما زالت
 تركت جورج نائمّا، وتسللت إلى الطابق العلوي.



 إدارة الأعمال في (هار فاردا، . لكن داني كان مفتول العضلات وان وقادرًا بقدصانه

المصنوعة من نسيج (شامبري") القطني، وكميه المطويين على ساعدين قويين، ونظارته الشمسية جائمة على مؤخرة رأسه. ضغطت السماعة على أذنها. ليس صوت الهاتف المستمر العميق المستعد لطلب الرقمه، بل المرثية التي أخبرتك
 كيف بدا صوت مايا، مايا الحالية، مايا الشخحص الحقيقي؟
كشتخص بالغ، كانت هي نفسها كما كانت طفلة، غالبًا ما تدهش والديها فضهلت الفساتين الطويلة الغريبة بشغب الألوان والنقوش ـو سُمي طفلاهـا بيكيت وأوتو وتجو لا بخطوا تهما القصيرة على المر جة الخلفية عاريين ـلم


وضعت الهاتف مكانه، بقوة شديدة، ربما.
كان الزوجان في غرفة المعيشة. كان الر جل بالكاد مرتديًا ملابسه، والمر أة في ملابسها المريحة.
حاولت أماندا ألًا تبين أنها جفلت: ـ صباح الخير .
ردت روث هذه المجاملة، كما لو كانت عادية. كانت غير صادقة أو غير
دقيقة، أو ربما كليهـما.
ـ ما زال الهاتف لا يعمـل
ـ كنا فقط.... وصلت تنبيهات إخبارية لأماندا على هاتفها هذا الصباح. ــ ماذا قالت؟
تساءلت روث لماذا لم يخبر ها هاتفها أي شيء. لم تتمكن قَطُّ من إتقان
التعامل مع هذا الشيء اللعين.
 مجرد كلمات غير مفهومة.
كانت هذه المرة الثالثة التي تشرح فيها الأمر، حتى إن المعلـي المعلومات بدت أكثر افتقارًا للمعنى الآن. قال كلاي:

ـ دعيني أحضر لكِ بعض القهوة. شعر بالدرج، وهو بلا ملابس. - إعصار . هذا أفضل من لا شيء حاولت روث أن تجعله يعني شُينّا ما. ـ حقًّ؟


 كان متجهًا إلى نيويورك، لكنني لم أكن منتبهة جيدَّا، عليَّ الاعتراف الـف بذلك.
لقد سمعوا جميعا، كما علمت، أن عواصف القرن تلك ستكون عواصف
 العواصف بدقة، الآن بما أن البشرية قد غيرت المحيط كثيرًا. _لست متأكدة مما سأخبر به الطفلين.
نظرت أماندا إلى الغريبة كما لو أن لديها نصيحة مال، ثم استدارت نحو الأبواب الشُفافة، وفعلوا ذلك جميعًا، تطلعوا جميعا إلى روز، الوا اقفة عند
آخر الفناء.

ـ كم عمرها؟
قبل سنوات، طُلبت من روث المساعدة في إدارة المدرسة. أرادت ملرسة (ادالتون") زيادة التنوع. أصبحت رون روث الآن محصنة ضد إلد جر اثيم

_ ـلالثة عشر فقط. الشهر الماضي.
كانت أماندا شخصية وقائية.
_ لكن قلبها ما زال مثل طفلة رضيعة. لذا أود أن أُبقي... الأمور بين الكبار.
_ لا داعي لجعلهم يشُعرون بالقلق. في المدرسة، عاملت روث الأطفال باعتبارهم الذوات التي التي سيكونون
 لذلك، والفتيات اللاتي سينتهي بهن الأمر جميلات وبالتالي قاسيات،
 مدمني مخدرات، والأغنياء الذين سيتخطون تلون توقعات أهونين أهلهم، والفقراء
 عائدين إلى شـرق نيويورك. كانت تعلم أن الطفولة حالة مؤ قتة. لكـة لكن كونها جدة جعلها لينة الطبع. _لا أريد أن يصاب الأطفال بالذعر بلا سبب.

 أن أطفالك يتصرفون بشكل أفضل مما تصرفت، و كان إلحاد روث تـحسنًا أكيدًا. لا يمكنك أن تمضي خلا ألال الحياة محنِّبا ما لا يمكن فهمهـ باعتباره

شُيئًا إلهيًا.
_لا أريد إخافة أي أحـا لكنها كانت خائفة. ـ أشكرك على القهوة.

 من فئة الثدييات الرئيسية في تلك اللحظة. قال، ناسيًا تمامًا وعده لابنته: ـ سأذهب لا لارتداء ملابسي كانت لديه خطة.
جلست روت. تشعر بالأمان في الدردشة القصيرة. ـ إذن. ماذا تفعلين؟

ـ أعمل في مجال الإعلان. من جهة العميل. أدير العلاقات. جلست، أيضّا، واضعة ساقًا فوق الأخرى. أخذت روث دور دوها
 لم تستطِع أماندا منع نفسها من الجلوس بمزيد من الاستقامة. ربما كانت هناك وجهة نظر. بإمكان طفليها، غير الاستثنائيين (ما زالا رائعين في نظرها)، أن يتدبرا أمرهما بوجود أفضهلية ما. تعرف أن إنفاق الهال على على
 سخاء الناس الأوفر حظًّا. ـ هذا شُيء مثير للاهتمام.
 مباشرة. كان هذا أحد ثلاثلة أو أربعة أشياء مثيرة للاهتمام بشُأن الأمر . كانت
سعيدة لأنها حرة.
ـ وزو جكِ؟

ـ كلاي؟ إنه أستاذ جامعي. يدرِّس الإنجليزية، وأيضًا الدراسات الإعلامية.
 قالت ذلك كأنه نكتة صغيرة ساخرة من نفسها.
 ـالأفلام. الأدب. الإنترنت. الحقيقة، ذلك النـو النوع من الأمور. - في جامعة (اكولومبيا)؟؟ - في (اسيتي كوليدج"). بدا الأمر كأنه خيبة أمل، بما أن تخمين المر أة الأول الول كان لإحدى جامعات

ـ كنت في كلية (بارنارد)، . ثم في "تيتشرز كوليدج".

كانت روث تجري هذا الروتين لأنها أرادت فهم هؤلاء الناس على نحو أفضل . كانت عملية أخذ وعطاء. ـنيويوركية حقيقية. كنت في جامعة (ابنسلفانيا)، . بدت فيلادلفيا متمدنة للغاية بالنسبة إليَّيَ غريبة جدَّا
تذكرت القيادة داخل الحرم الجامعي، سيارة والديها "الكورو لا"




يتحدثون مع أي أحد لا يعرفونها".

ـ تمنيت أن أذهب إلى كلية في نيويوركـ ألـي
ـ حسنا، أنا من شيكاجو .
قالتها روث كما لو كانت أفضل مكان يمكن أن تكون منه.
 من التي لم أقضِها بها
كان جي إتش قد ارتدى ملابسه ـ متخطيًا الملابس الداخلية المية المتسخة
 ترتيب الفراش ليس بحياة. كان قد حاول أن يجهز نفسيه، الاغتسال المال المعتاد، ولكنه كان ملتبسُا بشأن الذي يجهز نفسه له.
ـ صباح الخير.

وقفت أماندا لتحيته، شيء من الرسمية لم تكن تعلم أنها من شيمها.
ـ هل من أخبار؟

استمع إلى تقرير أماندا حول ما عرفوه بالكاد وتمنى لو ألو أمكنه رؤية الأخخبار، لكنه أيضًا تمنى لو أمكنه رؤية السوق. أرادر أراد معلومات لكنه أيضًا
أراد تبريرَا.
_العاصفة، أنا متأكد. جذع شُجرة ساقط.
 لتركيب أحدها.
لم تمانع روث في أن تكون شخصية ملطفة، لكنها لم تُرِد أن يُكذب عليها. ـما مالت الكهرباء تعمل . لم يُرِد جي إتش التغاضي عن هذا -ربما يجب أن نقود السيارة إلى منزل داني.

 مباشرة قبل الانعطاف إلى الممر . لا بد أن يكون شـخص ما ما هناك. ربما يعرفون شيئًا ما.
لم تعرف أماندا أن الحكة التي شعرت بها كانت شانت شبيهة للغاية بالحكة التي التي تصيب زوجها حين يمر عليه وقت طويل من دون نيكوتين. أرادت الابتعاد. ـماذا لو؟ هستيريا جماعية. أصيبت مجموعة من الناس باع باعتلال ما يتبين

 إلى اللون الوردي. أحضرت روث قهوة لزو جها. ـ ستدعوني بالهستير ية؛ الكلمة التي يستخدمها الناس، الر جال، لوصف النساء.

كانت كاساندرا، بالطبع، محقة بشأن طروادة.
 لكن هذا كان أمرًا تقنيًّا، كانت طبيعة العالم. الأشياء تحدث.

قصدتْ أنه جرى. تابعتْ:

ـــنـَ خائفًا مثلي.

كان الطابق يُسمى الرابع عشر، لكنه لم يكن كذلك. افتقر المبنى إلى طابق ثالث عشر لأن ذلك كان ننير شؤم فظيع. كان من الأفضل التظاهر ببساطة أنه لم يكن موجوداً
شعرت أماندا بالحرج. لم تكن تعرف هذين الشخصين ولم تستطِع مشاهمدتهما يتشاجرانـان.
ـ أين يعيـُ داني؟
ـليس بعيدًا. لا يمكنك فعل أي شيء في الحياة مي من دون المعلومات الصحيحة. سأقود السيارة إلى هناكلك. نظر جي إتش إلى النهار في الخارج. بدا الصباح غريبًا بالنسبة إليه، لكنه لم يستطِّ توضيحِ السبب، لم يكن متيقنًا من أنه هم يكن سياقًا بدلُّا من كونه حقيقة.
ـ لا أريدك أن تذهب إلى أي مكان


 أخرى. لماذا لم يقع المزيد من تلك الحو ادن؟ كـبـ كان تحويل طائرة إلى
سلاح أمرَا عبقريًّا.

بدا المنزل الصغير آمنًا فهمهت أماندا.
ـ أحتاج إلى ملابسي. أحتاج إلى ملابس نظيفة.
نظرت روث إلى أماندا.
ـ ـ أوه. بالطبع.
ـ أنا فقط بحاجة إلى أن أتفخص محتويات خخزانتي.
لقد أجرا المتزل، لكنهما لم يريا غرباء بداخله بالفعل. دائمّا ما جعلا

روزا تدخل قبل أن يخرج الغرباء. دائمًا ما وجدا المنزل ناصعًا ومريحاً وجاهزًا لاستقبالهما.
 لم تكن روث بحاجة إلى قول أي شيء عن النظرة التي ارتسمت علي على و جهيهما حين فتحا الباب لهما. خمن من سيأتي على العشاء؟ ــ شكرًا لك.
كانت روث في الثالثة والستين من عمرها. لم تُربَّ كي تفعل ـ على
 أمها ـ الطريقة التي تشق النساء بها طريقهن في العالم: إقناع الرجال بفعل الأشياء التي يردنها.
_أنا خائفة.
كانت تعترف.
ـ مايا والأولاد. ربما تحاول الاتصال بنا. ـ ابنتنا.
أوضح جي إتش . وضع يدًا على كتف زو جته. _لا تقلقي بشأن ذلك الآن
في الغالب كانت تحتمل عدم الثفكير في القمم الجليدية أو الرئيس. بإمكانها كبح جماح الخوف بالتر كيز على المسائل الصغيرة في حيا فياتها ــهل تـذكر ذلك العام الذي ذهبنا فيه إلى إيطاليا؟



 "المنتدى")، عن سبب قدومهم لرؤية مكان محطم بالكامل . لم يعنِ التاريخ شيئًا بالنسبة إليها. كان الزمن غير قابل للتصور في عمر التاسعة. ربما كان

ذلك في عمر الثالثة والستين أيضًا. كانت هناك فقط تلك اللحظة، اللحظة
الحالية، هذه الحياة.
ـ ما الذي جعلكِ تفكرين في ذلك؟
قالت روث:
_ لا أعرف ما الذي أفكر فيه غير ذلك.

قلَّبت روز سر الغز لان مرة تلو المرة، كما كنت لتفعل بقطعة حلوى
 إنها اختلقتها. سيقولون إنها بالغت. سيقولون إنها كانت طفلة. لكنـ روز


 حديقة نباتية. كان الصباح شديد الهدوء. كان يخبر ها شيئًا ما. حاولت أن أن تسمع ما هو.
في المطبخ، كان أبو ها يتحلث إلى رجل مسن لم ترَه من قبل . لم تكترث
 الأفضل أنه نسي. عرَّفهما إلى بعضهـما. ـ سعيدة بلقائك. كانت روز حسنة التربية. ـ هذا من دواعي سروريـ لم يتمالك جي إتش نفسه من التفكير في ابنته. تذكر أنه استخدم اسمها
ككلمة سر لقفل الخزانة.

ـ هل نظفتِ أسنانكِ بالفرشاة؟
_الجو شديد الحرارة في الخارج. هل يمكنني السباحة؟ _لا مانع لديَّ. فقط ابحثي عن أمكِ أولَا لا أخبريها أنني قلت لا بأس . أنـي أنا بحاجة إلى التحدث مع السيد واشنطن.
 الشُرطة. يقولون إن شهود العيان لا يمكن الاعتماد عليهم على أي حالن،


 مارست معه الجنس.

- جي إتش، هل تمانع إذا ذهبنا إلى الخارج؟ بدا هذا ذكوريًّا وحاسمّا للغاية إذا لم تعرف أن كلاي أراد سيجارة. _ لنفعل ذلك.
قهته جي إتش قليَّا كانْ من الصعب عدم الاضطلاع بدور الجار الهزلي اللطيف. خلق التلفزيون السياق، وكان على السود مجاراة الأمر ـ لكن هذا كان منزله. كان هو بطل قصته.
 بالأرضيات. كانت الأجمة أمرّا صائبّا؛ تلاشت المر المّا
 الأشجار واقية.
_الجو حار في الخارج. نظر إلى السماء ولاحظ كم كانت شاحاحبة. أخرج كلاي السجائر من جيبه. ـ رذيلة صغيرة، أنا آسف.
فهم جي إتش: رجل لر جل. لم يعد الر جال يقولون مثل هذه الأشياء

الآن، يشيرون إليها ضمنًا فحسب. في الماضي كان من مسؤوليات السكرتير تفر يغ منافض السجائر من على المكتب. الآن لا تقول (اسكرتير) بل (امساعد)".
_ أنا أفهم.
سارا بـجوار سياج الشجر . انسحق الحصى على نحو ممتع تحت الأقدام.

هاعتقد أن هذا أمر محترم. كما تعلمن.

كان حظهما جيذًا مع المستأجرين. كأس نبيذ مكسورة، ومران ومقبضى باب مفكوك، صحن صابون مفقود استبدلت به روث صدفة بحرية كـبـة كبيرة. ـ هل أخبرتك أماندا بما رأت؟ التنبيهات الإخبارية؟
 قلقًا بشأن التكنولو جيا أكثر من الأمة.
أومأ جي إتش.

 حسنًا. المال. لكن المعلومات. لا يمكنك اتخاذ قرارات، لا يمكنك تقيم المخاطر، إلا إذا عرفت شُينّا ما المحا

 ـ سأقود السيارة إلى البلدة. إنها الطريقة الو حيدة. _أشك أنه إرهاب. لكن ليس هذا ما يا يخيفني. الإرهابيون الـيون أغبياء متخلفون. هكذا يمكنك إقناعهم بحر ق أنفسهم من أجل إلله. إنهم مغفلون. لكن ماذا بعد ذلك؟

كان جي إتش لديه إيمان بمؤسسات الحياة الأمريكية فيما مضى، لكنه
أصبح أقل إيمانَا الاَّن.
ـــنقل إن شيئًا حدث في مدينة نيويورك. هل تعتقد أن الرئيس سيفعل الأمر الصحيح حيال ذلك؟
عادة يبدو هذا النوع من الأمور مثّل جنون الارتياب، لكنه أصبح الآن
مجرد براجماتية.

ـ حسنًا، سأصل إلى أصل الموضور
 ـ يعيش المقاول الذي أتعامل معه على بُعد أميال قليلة فحسب آخر
 كان جي إتش على الأغلب يفكر بصوت عالٍ. ارتاح كلاي بفعل النيكوتين. ــنحن بأمان هنا، أعتقد ذلك. كان جي إتش أقل يقينًا. - يبدو ذلك. في هذه اللحظة.
 جريدة. أجد شخصًا يعرف أكثر مما نعرف.
 كانت مهنته صنع الصفقات. لم يكن يريد الذهاب. ـ ابقَ أنت هنا.
كان كلاي يفكر، إلى حد مان في أبيا أبيه.

 كان قلقًا بشأن قيادتهما أكثر . اعتقد أن ذلك كان ألِّ أمرّا لائقَا ليصدر عنه. كان يريد أن يُنظر إليه على أنه شخحص صالح.
 حين تتقدم في السن بإمكانك أن تقول هنا هـا النوع من النـ الأشياء، كما لو كو كنت

 سيمارس اللباحة.
نظر كلاي إلى أعلى أيضّا. كان اللون الأصفر يتحول إلى الأزرق. كان كان ليعتقد أنه يبدو كجو المطر، لكنه شعر الآن أنه كجو الصيف. كـلـنـ كم كانوا هخطئين!

## 17

ضغط الزر مرتين لخنض جميع النو افذ الأربع في وقت واحد. قدَّر كلاي هذه الميزة، العصف الذهني النذي قام به مهندس ذو بـر بصيرة فهم


 أحدثت الإطارات ضجيجّا محددًا على الحصى، ثمّ زال ذلك وتحركت بسلاسة على الأسفلت. قاد بيطء، بلامبالاة، ليحمل نفسه على الشعور بأنه أكثر شُجاعة. أيضُا، قدَّر أنه، كلما طال بقال بقاء هؤ لاء الناس زإد حقه في

كان هناك حقل فيه شيء ما يُرُرع، لكن لم يكن لدى كـل كلاي أي فكرة عن
 أنها كانت شيئًا آخر، وما الذي يمكن استخدامها لامها لأجله؟ قاد ببطء بججوار الكشك الذي يبيع البيض. كان الطريق شيئًا بين بين، ما زال خيقًا، ليس
 الشاطئ إلا صباح الأمس فقط؟ عرف كلاي ما كان يفعله. ذات مرة أخبره أحدهم أن الناس اكتشفوا أن التدخين مهـئ الـائ لأنه تنفس عميق بالأساس. لم يكن هناك جانب لذا تو قف في الطريق، وأطفأ الآلة،

وأعاد ضغط الزر ليعيد رفع النوافذ في انسجام جميل. وقف على بُعد عشر







 خردة ومحل آيس كريم ونتُُل، وأبعد من ذلك في آخر الطريق أحد تلك
 للتنظيف الجاف، وسلسلة من متاجر النُطائر مرتبة بأناقة أمام موقف كـلـ كبير

 الحصول على كولا من أي مكان تقريبًا.







 والسابع. كانت القيادة روتينًا. كانت مجرد شيء تفئ تفعله.


ما بين الصفين السادس والسابع، على الرغم من أنه تذكَّر ذلك على أنه

 وجد أن تقدير المسافة ومقاييس الحجم



 من طراز (فيوتون)" على أي حال، كانت القدرة على اتخاذ إرشادات مكتوبة



البشري. كان كلاي تائهًا.
كان كل شيء شُديد الخضرة. لم يكن هنالك شيء للتمسك بـك به. كانت هناك بعض الأشجار، وحقل، ولمحة من سقف ووعد بو جود بناء، لكنه
 مكان آخر حيث كان هناك حقل آخر ومزيد من الأشـجار وشريحة أخرى


 إلى أين يتجه. لم يعرف حتى لِكمم من الوقت كان يقود سيارته، أو إو إذا كان
 وصولًا إلى المنزل حيث انتظرت عائلته. لم يعرف ما إذا كان ذلك الطري الطـي
 أكبر، ربما كان عليه أن يأخخذ هذه المههمة بجدية أكثر .


وأعاد النوافذ إلى أعلى مرة أخرى، ثم وكز اللوحة المركزية حتى انبعث

 الأشجار والمباني العرضبة مألوفة للغاية: لأنها كانت كذلك. وجد علانيلكة

ووضعها في فمه. حسنًا
لم تكن هناكُ سيارات أخرى، ولم يعرف هل بدا بدا ذلك غريبًا أم لا. على









عرف أن البلدة تنتظر .
 الطريق المؤدي إلى المنزل، لأن ذلك الطريق كان بـ بـ ذلك الكو الكوخ المطلي






 خارجُا ليظهر للجميع أنه رجل، سسيطر، والآن صار تائها وشتعر بالسخانة.

ألقى الهاتف على المقعد. الدجاور له. بالطبع لم تكن هناك سيارات





 القيادة. ماذا كان من المفترض أن يفعل غير ذلك؟

## iv

زحفت النُمس عبر السماء كعهدها دائمًا. رحبوا بها، عبدوها . بدا الوخز على الجلد و كأنه عقاب. بدا العرق وكأنه فضيلة. تجمعت الأكواب على
 تجاه المحادثة. كانت هناك طرطشة المياه وصوت فتح الباب وغلقه. كان نوع الحر الذي يدكنك تقريبًا أن تسمعه، وفي ذلك النوع من الحـ الحر ما الذي يمكنك فعله سوى السباحة؟ قلقت أماندا بشأن المستحضر الواقي من الشـمس الحديث على صـد
 هتف شخصص ما في ظلال الجمهور بهذا السيناريو . لم يكن الأمر منطقيًّا، وكُلفت بالأداء كما لو كان كذلك. قيادة كلاي إلى البلدة. كانت تفعل ذلك. فكرت في ذلك الفيلم حيث تظاهر الرجل من أجل ابنه بأن الـن الحياة في ظل النازيين كانت طبيعية، بل جميلة. بدا شيء بشئ بـئن ذلك الن الأمر بعيد النظر الآن بعد أن فكرت فيه. بإمكانك ادعاء ما لست عليه بخصوص كثير من الأمور.

 آرتشي النتوء الصغير بين شفتيه (كان من المفترض أن تبدو مثل قطعة
(ادونت)، مرشوشة، مقضومة)، حيث كثف الجهد المبذول في الزفير عن شبكة ضلوعه النحيلة.
كان الأمر في منتهى الظلمه، كم كان آرتشي أشد قدرة. ثلال سنـو منوات من الأفضلية. لم تتمكن روز من إدخال نفَس واحد إلى عوامتها، التي كانت مجرد طوف مستدير، لكنها بدت مريحة. كان النا الأمر مزعجّا. كان آرتسّي بالغًا بالأساس، وكانت عالقة في كونها نفسها فحسب، ـ سـأفعل ذلك، يا حبيبتي.
أخذت أماندا الشيء المرتخي بين ساقيها الـيا، وهي جاللسة على حافة كرسي حمَّام السباحة الخشبي الطويل، وسايرته حتى أخذ الشـكل الشكل الهطلوب. ـ تعجبني عوامة \#الدونتل أكثر ـ
لم يِسر شيء ؛ على هواها ولم تستطِع منع نفسها من ملاحظة ذلك. ـبطيئة جدّا، يا غبية.
 هابطًا بنصفه فقط على الشيء كما لو كان يقصد ذلك. لم يكترث با باحتجاجات أخته، فقد تعلم منذ فترة طويلة كيف يتجاهل أغلب الغيلب الأنياء التي كان على

أخته قولها.
ـ الطوف مريح أكثر.



 لرعاية الأمومة/ للاختناق مرتينـ كانت روز كبيرة بما يكفي لتعرف كيف تتكلف الأخلاق. مع ذلك، أنَّت كالأطفال: ــلكن (الدونت) ظريفة.

تحدئت روز بذلك الأسلوب المحدد الذي يطلقه الأطفال حين يناشدون
الكبار الذنين ليسوا أهلهمم.

عند الطاولة المغطاة بالمظلة، عقدت روث ساقيها اريا ارتدت أشياءها النظيفة. كانت قد تمشت بتعجرف داخل غرفة النوم انرئيسية، نفرت من

ـ القذر المبعثر ـ شععرت مبا بتحسن، استرو يبت تقريبًا.

فكرت أماندا في سيجازة كلاي، نسرق أنفاسها. عرفت أنه ليس من
 إلى أهل لبعضهم البعض؟
لم تكن روز متحلية بالصبر مثل أي فتاة في الثالثة عشرة من عمرها. _ أمي، أسرعي.
سحبت الحلمة الشفافة، اللامعة باللعاب، من فم أمها.
_هأنتِ ذا.
كان ذلك جيدَا بما يكفي.
وقفت روز على الدرج، والمياه الفاترة وصلت إلى قصبتي ساقيها. غابت
 بعضهم البعض، المستقبل ضد الماضي. غالبًا ما اعتقدت أماندا أن الشقيقين مثل الزوجين اللذين مرت على زواجهها مدة طويلة، كل تلك الجدالات الموجزة المّا استمر هذا في الطفولة
 شديدة الطول من شقيقها الأكبر برايان، والرسائل النصية النادرة ذات الأخطاء الإملائية من شقيقها الأصغر جيسون. ـ ـكم مضى على رحيله؟

فحصت أماندا هاتفها. على الأقل كانت اللساعة تعمل.
_ عشرون دقيقة.

نظر جي إتش إلى ساعة يده. كانت تلك المدة الللازمة للوصول إلى البلدة، أطول إذا قدت ببطء، كرجل ربما لا يعرف المكان.
ـ سيعود قريبًا.

ـ هل يـج
لم تكن أماندا جائعة بقدر ما كانت ضسجرة. ـ يمكنني المساعدة.
كانت روث واقفة على قدميها بالفعل. من الصعب حتى بالنسبة إليها
 لكن هل كان ذلك لأن العرف أجبر ها على دخول الما المطبخ حتى تعلمت الاستمتاع بالوقت الذي تقضيه هناك؟

ـ ــ كلما زاد العدد زاد المرحـ
لم ترغب أماندا في رفقة المرأة، لكن ربما سيصر فها ذلك عن التفكير
في زوجها.



 وشوكولاتة. كانت هناك شطائر، المفضلة لدى روز خصوصـا، وصفة اعتاد صنعها في يوم رأس السنة لسبب ما، تبدأ التقاليد فحسب، بـر بطريقة

ـ سأحذركِ، هذه الوصفة تبدو غريبة، لكنها طيبة جدًّا.
وضعت المكونات.
كانت روث هي التي غمرت طائر عيد الشكر في الماء المالح. هي التي

مددت اللحم المقدد على شُبكة وتركته يتحمص في الفرن. كانت هي التي

ـ شوكو لاتة؟

نظرت أماندا إلى الأشياء المصفوفة على نضد المطبخ، كل شريحة شوكولاتة منفردة جميلة على نحو ما، أصابع الجبن الطرية الـي رائعة.
 ـ تجاذُب الأضداد، كما أظن. هل كانت روث تتودد؟ ربما كانت كذلك. هل كانت وأماندا ضدين
 النهاية؟ قطعت الريحان.
 مربعات دقيقة، ووضعتها على صينية. شمت أماندا أطراف أصابعها العطرة. ـ هل أنتِ البستانية؟


 لم تبدُ دليِّك على أي شيء. كانت مجر د امر أة تحب ما تحبـ الحبـ لم تكن كبيرة حاولت أماندا أن تخمن.

 الرائعة والأحذية الفاخرة فسرت أي نوع من الرجال كان جي إتش . الـن
 أوضحت روث هذا الأمر من قبل عدة مرات. ما زال لا يعني شيئًا

ذا بال بالنسبة إليها. وإن يكن؟ لم يفهم جي إتش تفاصيل ما كانت تفعله في "(دالتون". ربما لا أحدد، مهما كان واقعًا في الحبّ، يهتم بدقائق حياة

- إذن، التمويل، بإمكانكِ قول هذا. لكن ليس لحساب بنك كبير ـ مؤسسة
صغيرة، تشغيل متجر صغير .

كانت هذه طريقتها في تفسير الأمر للناس الذين كانوا متحيرين بقدر
تحيرها.
ـ قطعيها إلى شر ائح رفيعة فحسب، لاستخدامها لعمل شطيرة مسُوية. كان لديهم ما يكفي لأربعة لكن ليس بالضبط ما يكفي لستة. كانت ستصنع واحدة وتتركها جانبًا لكلاي. لغير ما سبب سوى التفكير فيه، ترقرقت الدموع في عينيها. أرادت معرفة الأخبار التي سيُحضر اكِها، لكنها أيضًا أرادت أن يعود.
ـ على الأقل يمتع الطفلان نفسيهـها لم تكن روت تريد هؤلاء الناس هنا، لكنها لم تستطِع منع نفسها من الشُعور بشيء من الصلة البشرية بهم. قلقت روث بشـر بـرأن العالم، لكنها شعرت بشيء أقرب للمقاومة عند الاهتمام بالناس الآخرين. ربما كان هذا كل ما لديهم. ذوَّبت أماندا الزبد في المقلاة السوداء. ــهـ ها هي ذي.
كاد آرتشي أن يصبح ر جلًا . منذ قرن مضى، كان لِيُرسَل إلى خنادق أو أوروبا. هل عليها أن تخبره بما يحدث، وماذا كانت ستقول إذا فعلت؟ -وجدت صلصة الغموس بالبصل . ربما نتناولها كوجبة خفيفة؟ أخر جت روث سلطانية وملعقة كبيرة، واشتغلتا في صمت.
 ـ ماذا في رأيكِ يحدث هناكـ

ـ سيعود زوجكِ قريبًا. سيكتشف شيئًا ما. تذوقت روث صلصة الغموس بخخنصرها، لفتة أنيقة. لم تُرِد أن تلعبِ ألعاب التخمين. شكت في أن أماندا لم تصدقها. لم تُرِد روث أن تشعر

أبعدت أماندا شطيرة انتهى إعدادها:
 شـيء عن العالم من حو لهمها، بل لم يعد بإمكانهما رؤية العانم إلَّا من خلال ذلك انموشور.
لكن حتى أماندا تفعل ذلك كانـو كانت لتسـخر من الإعلان التلفزيوني الذي

الشيء نفسه تمامًا.

- من دون هواتفنا، يتبين أننا أساتاتا منعطعون هنا

ذلك ما كانت عليه إلحال. كان الشُعور هو الانستحاب. على متّ الطائرات، أطفأت وضع الطائرة وبدأت في محاولة فحصى بر يدها الإلكتروني بمجر بان سماع ذلك الرنين الذي يعني أنك كنت على ارتفاع أقل من عشرة آلـو آلاف قدم. كانت مضيفات الرحلة مقيدات بأحزمتهن ولم يتم يتمكنَّ من التوبيخ. كانت تسحب الثـاشة وتسحبها مرارًا، في انتظار تحقق الاتصال، في انتظار

رؤية ما فاتها.
ـ ستصدقين الأمر حين يمكنكِ رؤِيته على هاتفكِ.
لم تلُمها روث على ذلك. كل تلك السنوات من نقاش موضوعية اللحقيفة فعلت شيئّا في أدمغة الجميع. ــنحن لا نعرف أي شيء فـحسب. سأشعر بتحسن بمـجرد أن نفعل. هل تعتقدين أن الأمر استغرق أِّ من كلاي و قتًا طوياِّ؟ وضعت روث الملعقة المتسخة في الحوض. ـ هنالك فكرة قديمة، أنتِّ عالقة في جزيرة مهجورة. أنتِّ بعيدة عن

المجتمع والناس وربما عليكِ اختيار الكتب أو التسجيلات العشرة التي
 بدت لها الجزيرة المهجورة لطيفه، على الرغم من أن البحار كانت ترتفع ربما ستختفي كل الجزر التي تشبه تلك الجزيرة.

 بي، لكن ليس لدينا ذلك.

 لدينا بعضنا البعض أيضًا.

## 11

أخرجت أماندا نبيذًا. فقد كانت إجازة. وأيضًا من باب مداواة الداء بالداء.

 الشُاحب في أقداح من „الأكريليك") وناولتها فيما بينهمه، بشُكل احتفاحبالي، شبه ديني. كوى شخص ما معتنٍ وصبور المناديلَ القماشية. تساءلت إذا كانت روث. ــطفلاكِ مهذبان للغاية. عَدَ جي إتش هذا أعلى أشكال المدح. ــ شكرًا لكِ. لم تكن أماندا متأكدة من أن هذا كان توددًا، أو مجرد مجاملة، لكنها

كانت مسرورة.
_لديكما ابنة؟
ــ مايا. إنها تدرِّس بطريقة (امونتيسوري") في ماساتشوستس.
 - إنها تدير المدرسة. لا تدرِّس فحسب. إنها مسؤولة عن العملية بأكملها.
 أنه بمجرد دخول هؤ لاء الأشخاص الذين يعانون من التشخيصات المميتة

فترة ارتياح، وهدوء، وصحة جيدة تقريبًا، بمـجرد ثبوت ذلك. يبدأ شُهر عسل. فاصل من البهجة.

 للداخل، غسل اليدين. قول صباح الخير مثل الزملاء في المكتب. أحبت كيف أشار آرتشي إلى اللعب بـبـ"العمل ". هؤ لاء الصغار المتار المتلعمون يتمرنون من أجل سن الرشد برفع الخرزات الز بلجاجية بملعقة صغغيرة، وامتصاص ما انسكب وقت الغداء بإسفنجة.
 هناك، يا إلهي، في غضون أسبوعين، على ما أعتقد. كانت روث دفاعية. _لا يمكن أن يكون الأمر بهذه السرعة! عرف جي إتش أن كل قول مبتذل يتبين أنه صصحيح، هذا ما يفعلون،
يكبرون بسرعة جدًّا.

قالتها روث بأمل. كانت أمها لتقحم الله في الأمر؛ إن شُاء الله، رد فعل


 حدوثه.
لماذا فكرت أماندا في أغنية فرقة (الأرض والريح والنار)، أو لماذا بدت الفكرة عنصرية؟(*) لا، لـم يكن بعض من أصدقائهم المقربين من السود.
(*) (الأرض والريح والنار| فرقة أمريكية اشتهرت في الــبعينـات، جميع أفرادها من الــود، وإحدى أشهر أغانيها بعنوان اسبتمبرا". (المترجمة).

كان صديقهم بيتر متزوجّا من امر أة تُدعى ماريتكا، التي كانت أمها عارضة


 جوردان، كيف يمضي صيفك؟ جوردانـ، أصبح الجو حارًا جدًّا في الخارج
مؤخرّاه.
-إن الأمر يمضي سريعًا بالفعل. دائتّا ما قان الأهالي الأكبر سنًّا لي حين

لأنني كنت منهكة. لكنتي أدرك الآن أنهم كانوا على حق.

كانت تثرثنر.
ـكنت على وشك أن أقول لك الكثير . سبقتني إلى ذلك. أتذكر مايا في هذا العمر
كان جي إتش محزونًا، لكنه أيضًا كان قلقًا. كانا سيعيشّان حياة طيبة، حياة طويلة، حياة سعيدة. كانت مايا وعائلتها الثـئ الـئ الوحيد الذي كاني كاني

 البعيدة، وأدرك أنه لم يكن هناك الكثير ـ لكّن مايا لم تم تكن الشُخصص الذي




 عليكما الاستبقاظ طوال الليل أو توبيخهم بسبب التقارير المدرسية

السيئة أو أي شيء آنير
أدى والدا أماندا تلك المهام بلامبالاة. لم يكرها آرتثي وروز، لكنهها

لم يولعا بهما. كانا اثثين من سبعة أبناء عمومة، وتقاعد والدا أماندا في

 المكان الغريب حيث يستغرق غليان الماء وقتا أطول. ـ هـذه الشطائر طيبة. شكت روث أنها ستكون كذلك. كما أنها أرادت تغيير الموضوع. كانت الحقيقة، حرست مايا بيكيت وأوتو. اعتقدت أن والديها ضعيفان،




 بنقشة المربعات، مثل التي تُلبسها لدب (تيدي") المحشو ـ ـ وستحاول مايا

 أنها لا تُقهر .
اتفق جي إتشٔ

- إنها طيبة.


## سمحت لنفسها بالقول:

ـ حسنا، ندلل بعض الشيء، حين الفـي تُتاح لنا الفرصة. هذا ما أرادته، الفرصة لرؤرية عائلتها.
 التحذير الأولى، مثل المفاتيح التي تُترك في الثلاجنا في حوض الاستحمام، أو الاعتقاد بأن ريجان ما زالا


بالطريقة نفسها حيال والديها؛ بدت قدرتهما على الاختيار مثيرة للشبهة.

 ـ هـذا هو المقصد من كونك جَدًّا.
ـ ـ انتظري.

كانت أشد وقاحة مما قصدت. ومنحت الناس نظرة خجلى. ـ أدركت للتو". اسـمك جورج واشنطن؟ لم يكن هناك شيء محدد يد يدعو للخجّ في في الأمر . لقد ظل يوضحه لأكثر من ستين سنة.
ـ اسمي جورج هرمان واشنطن.
 تأثير النبيذ، ربما؟



 العالم. تبادلوا قصصهم عن الكوارث في الليلة الماضية، وستكون هذه مجرد إحداها.
ـلا داعي للاعتذار ـ جزء من السبب أنني قررت استخدام الأحرف الأولى في وقت مبكر من مسيرتي المهنية.

- إنه اسم جميل.

لم تشتعر روث بالإهانة، فقط تعجبت من تلك الألفة التي تكلمت بها تلك المرأة معهما. عرفت أن هذا جعلها تبدو أكثر كامرأة عجوز، لكنها افتقدت إحساس اللياقة تجاه الأشباء.

ـ هو ذاك! اسم جميل. وأحرف أولى رائعة، كما أعتقد. يبدو جي إتش مثل رجل صناعة شـهير، بارع في أعماله. سوف أأتمن شـخصًا يسمى

جي إتش على أموالي.
كانت أماندا تبالغ في التعويض الآن، لكنها أيضًا كانت تُملة قليلَا، النبيذ، الحر، الغرابة.

- يجب أن يعود كلاي قريبًا، ألا تعتقدان ذلك؟ نظرت إلى معصمها لكنها لم تكن ترتدي ساعة يدها.


## 19

مل الطفلان من استجمامهما. لأنهما أقل عددًا، اكتشف آرتشا الطـشي وروز


 ـ لنذهب إلى داخل الغابة يا يا آرتشي فكرت فيما رأته . لم يبدُ الأمر منطقيًا، حتى بالنسبة إليّا اليها.


 نفسها من أن تكون غبية. هل كان بهذا الغباء في ألثالثّة عشرة من عمره؟
ـ لا. أعني... هيا.

نظرت روز من فوق كتفها إلى الكبار وهم يتناولون الئداء. ليس بوس لـوسها قول ॥أرجوك؟" لأن التوسل سيضعف اهتمارِّمامه. كان عليها آن تجعل الأمر دغريًا. أرادت ألنظاهر بأنهما كانا يستكششفان، لكنهما كانا سيستكشفان

$$
\begin{aligned}
& \text { بالفعل، لنذا فلم تكن حتى لعبة. } \\
& \text { _دعنا نرى ما يو جد هناكـ } \\
& \text { _لا يو جد شيء هناك. }
\end{aligned}
$$

مع ذلك، تساءل نوعًا ماعمًّا يوجد هناكُ. رؤوس سهام هندية؟ مال؟ غرباء؟ وجل، في الغابات المتنوعة التي زارها في حياته، بعض الأشياء التافها ثلاث صفحات ممز تة من مجلة قذرة؛ سيدة ذات شُعر مصفف على نمط قديم،



 ما كانت روزي تقوله، وهو يعرف ذلك لكنه لمُ لم يُرِد أن يسمعه منها. ـ ماذا لو كان هناك كانت تتخيل شيئًا غير واضح بعد حتى حتى بالنسبة إليها.

 فهم. إنه ضجر أيضًا.
 ربما لدى هؤ لاء المزارعين أطفال، ربما لديهم ابنة، ربما اسمها كايلا

 الجو مكيفًا، وسيلعبون بألعاب الفيديو، ويأكلون (افريتوس)، ويشربون ("دايت كو لالالمع الثلج.
 أخيها، الذهاب إلى حيث لا يستطيع الكبار رؤيتهما، ومضايقتهما. تخيلت دليَّا هنالك. آثار أقدام م مساراتى إلثا إثباتًا.
استرد آرتشي عصا من الأرض، وقذف بها بار نحو الأشجار مثّل الرمح.
 وسيلتقط العصي. نوع ما من رد نعل الحيوانات.


 كلمة بذيئة وشعر كأنه رجل، يتذمر من العقد والصخخور تحت قدميه. _ سحقًا. _ ماذا يوجد في هذا الشيء؟ شيء ما بشأن السقيفة جعل روز حذرة. يمكن لأي شيء أن يكون بداخلها. بدأت روز بالتظاهر، أو أنها لم تتو قف عن التظاهر _ لنفتحهه ونرَ.
 ربما كان بيت اللعب الخاص بطفل ميت الآن. من الممكن أن يوجد شـخص
 القصص التي لم يرغبا في أن تكون قصص حياتيهما مثلها. كان الكبار خلف السياج، كان الأمر كما لو أنهم كفواعن الو الوجود. قفزت
 مرئية حتى أصبحت كذلك، شُعرت بتلك القستعريرة الر هيبة التي تشعر بها في تلك اللحظة. عرف الجسد ما كان يفعله. كان يخيفك لتبتعد في حال ما ما إذا كان العنكبوت سامّا. منعت نفسها من الصراخ؛ ليس لأخيها صبر على مثل تلك الأمور الخاصة بالبنات. انبعث صوت بالطريق بانة نفسها، نوع من

نظر آر تشي إلى أخته، بيعض القلق المختلط بالازدراء. ذلك، أيضّا، كان
رد فعل حيوانتّا، رد فعل الأخ الأكبر.

فكرت في كتاب "شبكة شارلوت" للأطفال. تعرف أن العناكب ليست لها شخصيات وأصوات بشرية، لكنها قلقة بشأن العنكبوت الذي قد تكون
 تعرف أنها تضيف هالة من الأنوئة إلى الكرم، جزءًا من مغزى تلك القصن التصة
 قبل سنوات قليلة، حين كانا صغيرين بما يكفي ليُقر أ لهما لينَا
 وورديان بفعل الشـمس، مقشعران من الهواء الأكتر برودة تحت الشت الأغصان، بشر تاهما مقشعرتان بفعل حرير العنكبوت والخوف الذي كان أفضل جزء
 مبكرًا في الصباح، حغيرة، ومترددة، ومتعثرة، لكنها ظريفة فقط لكونها ما ما هي عليه.
فكر آرتشي ـ لكنه لم يقل - جبانة. كان رد فعل لإدراك الضعف، لكنها
كانت أخته الصغيرة.
ـ افتحيه.
ترددت روز ثـم كفت عن التردد. عليها أن تكون شجاعة، كانت هذه هي اللعبة. كان هناك نوع من السن الجانبية تضغط عليها بإبهامك، فوق


 قلب روز يخفق إلى درجة أنها تمكنت من سماعه.
_ أوه.

كانت محبطة بعض الشيء، على الرغم من أنه لم يكن بإمكانها قول ما الذي كانت تتوقعه في الداخل .
أقحم آرتشي رأسه في المبنى، لكنه لم يدخله.

ــهـة المكان الغبي اللعين ممل جتًا.
-نتم.
حفرت روز في الأرض بظفر إصبع قدم طُكي بالأزرق الشاحب قبل
فهم آرتشي الآن أنها كانت لعبة ارتجالية.
 خائفة على الفور: - من؟ هز كتفيه في عدم اكترات:
 أثار آرتشي إلى الأوراق، التي كانت رطبة ذات يوم لكنها جفت لتتحول إلى سطح سميك، محلد. ـأعني، إذا كنتِ في هذه الغابة وليس لديكِ مكان للذهاب إليه ولا مكان للنوم، ماذا ستفعلين؟
لم تُرِد التفكير في الأمر.
ـ ماذا تعني؟

- ربما يمكنكِ مثئلا... تسلق سُجرة، والنوم هناكُ في الأعلى. لكن أي مكان على الأرض سيكون ... غير آمن. تُعابين وأثياء مقرفة من من هنا
 وهناك هذه النافذة...
أشار آرتشي إلى اللوح القذر الذي قُطع في جانب السقيفة، الذي لم يلاحظاه حتى فتحاها ـ نعمه، أعتقد ذلك.
بالتأكيد لن تريد النوم في الخارج. لم يمكنها تخيل النوم على أغصان


مخيم پابارك سلوب داي كامب") الصيفي قبل عدة أعوام. كانت مربوطة عند خصر ها، ارتدت خوذة وواقيات للركبة، لكنها ظلت تر فض التسلق إلى أبعد
 مساعدها دارنيل مع الحبل لإعادتها إلى الأسفل. سكت آرتشي على نحو ذي مغزى: -.... وهكذا يمكنه أن يرى. - يرى ماذا؟

أحنى آرتشي رأسه ليدخل السقيفة، ونظر من خلال النافذة.
ـ ما بداخل المنزل، بالطبع. انظري بنفساكِ. هنالك زا زاوية رؤية مثالية. خطت روز إلى الأمام، نافرة قلينُ من القذارة العارية أسفل قدميها
 يدها على ساعده لتدعمها. بإمكانها، في الحقيقة، رؤية المنزل من ذلك


 تقرئين، هادئة ومرتاحة تحت الأغطية. بإمكانه متابعة هذا الضو الضئ ليصل إليكِ مباشرة. أراهن أُن بإمكانكِ الرؤية من خلال النوافذ مباشرة من دون الاضطرار للوقوف على أطراف أصابعكِ. سحبت جسدها إلى الخلف، صـادمة رأسها في الـي العتبة.
 كبت ضحكة.
 عقدت ذراعيها على صدرها.

ـاسمع. هذا الصباح رأيت غز لانَا. ليس غزالًا . كثيرَا من الغزلان. مائة.
 كبيرة كتلك؟
سار آرتشي إلى الشُجرة التي كان بيت اللعب الصغير يعشُش في ظلها.

 ــ لا أعرف أي شيء عـي الـي الغز لان اللعينة.
ذاب جسداهما، بلون الخوخ، مزغبين، لزجين، في أوراق الشُ الشجر ـ لـم يكن من الممكن رؤيتهما، وسماعهمها، والتجسس عليهما، أثناء قيامهما بالتحقيقي. أرادا حدوت شيء ما، لكن شيئًا ما كان يحدث ولـ لم يعرفاه، ولم يشّملهمها،
 الغابة، وإذا كانت الحكاية ستُصدَّق، فسيموتان، ستصحب الطيور جسديههما، ربما ترافق روحيهما إلى الجنة. اعتمد الأمر على النسخة التي عر فتها من القصة. الظلام الذي خيم على مانهاتن، ذلك الشيء الـئ الملموس، يمكا يمن
 الصعب التمسك به مثل حرير العنكبوت، هناك لكنه ليس هناك، في كل مكان حولهما. سارا إلى أبعد داخل الغابة.
$r$.

مرت أربع عشرة دقيقة منذ غادر المنزل. تذكر أنه فحص الشاشة حين
 من ذلك! ثم توقف عن تدخين تلك السيجارة، التي كان يقول عادة إنها








 اليوم كان منذ أسابيع أغلق الباب بقوة أكبر مما قصد، على الرغم من أنها لم تكن صـئ صفقة عنيفة




أنت تنسب إليها المعنى، معتمدًا على ما تحتاجه بشدة. مضغ كلاي علكة ثم شغل اللسيارة. انعطف يسارًا خارج طريق الوصول إلى المزرعة وقاد ببطء،


 مطلقًا، ولا بد أنها كانت قديمة.
 تطار الأنفاق بمفر ده. الطر يقة التي أصرًا ابها على ألى أن يحفظ الصّا الصبي رقمَي


 هذه هي الطريقة التي نجح بها الأمر . أنت تعدُّ طفنك للنوم خـلا


 أن ينعطف ويأخذ واحدَا من المنعطفات الثلاثة، الأربعة، التخمسة التي مر



 رأسه من جراء نقص الكافيين.


 وطلب الأنشو جة المقلية، وشرائح اللحمّ، و(امارتيني"). كان كلاي حاسمّا

فحسب بعد إدراك الحقيقة. والآن كان... حسنا، كان سيقول إنه عائد أدراجه، ليس تائهًا. شعر برغبة قوية على نحو غريب في رؤية طفليه.






 انعطف بالسيأرة مرة أخرى، عاد إلى الطريق الذي انعطف إليه من الطريق





 في الخارج، بالطريقة التي تبتسم بها للكلاب كي لا تشتي بخوفك منهمم. ـ مر حبّا بك! لم يكن متأكدًا مما يجب عليه قوله. هل يعترف بأنه تائه؟ ـ مرحبًا.
نظرت إليه ثم بدأت في التحدث، بسرعة كبيرة، بالإسبانية. _أنا آسف.

 ذلك يشُعر أنه أحمق، أو طفل.

واصلت المر أة. تدفقت الكلمات منها. بالكاد أخذت نفسَا. كان لديها شي\& عاجل لتقوله، وربما نسيت ما كان لديها من الإنجليزية؛ (امرحبًا)" و (اشكرًا لك") و(لا بأس") و "ويندكس" و و(هاتف)" و (فينمو") وأيام الأسبوع. تكلمت. واصلت الكلام. _أنا آسف.
 كانت كلمة: (اكومبرينده"). يقولونها في الأفلام. لا يمكنك العيش في في هنا هـا البلد من دون أن تعرف شيئًا من الإسبانية. إذا كان لديه وقت للتفكير في
 لكنها كانت مذعورة، وكانت تصيبه باللذعر. كان تائهًا ويريل عائلته. أراد شريحة اللحم في ذلك المطعم على (أتلانتيك أفينيو"). _لا أتحدث الإسبانية.
قالت المزيد. من هنا وهناك. سمع "(بيرة) لكنها قالت (اغز لان")، يتشابه صوت الكلمتين في كلتا اللغتين. قالت (هاتف")، لكنه لم يفهم. قالت (اكهرباء)، لكنه لم يسمع. ترقرقت الدموع في زاويتَي عينيها الصغيرتين. كانت قصيرة القامة، ذات نمش، عريضة. كان من المر المـمكن أن تكون في الرابعة عشرة أو الأربعين. كان أنفها يسيل. كانت تنتحب. تحدثت بصوت أعلى، أسرعت، كانت غير دقيقة، ربما خر جت من الإسبانية بالكلية إلى لهجة مار ما،




 في "هامبتونز") التي تظل من دون استخدام معظم العام. نسيت نفسهها، حتىى، وضعت يديها على سيارته، وهو ما كان كلاهما يعرف أنه انتهاك. تعلقت

بحافة زجاج النافذة التي برزت من الباب بارتفاع بوصتين. كانت يداها
 سؤال لم يتمكن من فهمه ولن يقدر على إجابته على أي حالـ الـي _أنا آسف.
هز رأسه، لو كان هاتفه يعمل، لربما جرب تر ترجمة ("جوجل"، كان يمكنه حثها على ركوب النسيارة، لكن كيف سيجعلها تلها تفهم أنه كان تائهّا، ولا يسير على غير هدى لأنه قصد قتلها أو هدهدتها كالِّا للنوم، كما يفعل آباء الضواحي
 كلاي كان الرجل الذي كان عليه، رجألا غير قادر على توفير ما احتاجت
 إلى ترجمة. كانت خائفة. يجب أن يخاف. كان ران خائفًا. _أنا آسف.

 التحقق من جميع مسارات السيارات. احتاج لأن يكون بعيدًا عنها، أكثر حتى من احتياجه ليكون مع عائلته.

## ri

انتابك في الغابة ذلك الإحساس بشتيء لا يمكنك رؤيته مهما حاولت. كانت هناك حشرات، وضفادع قاتمة اللون لا تستقر في مكان، فطر بأشكال
 شعرت بالصغر، كأحد الأشياء العديدة، والأقل أهمية منها أيضًا.

 كالنباتات المزهرة التي تتجذر في أماكن مستبعدة. عدم معر فتك بـك بماذا تسميه

 من الأحيان، بأنها كانت مُراقبة. رأت نفسها في كاميرا الهاتف المحـير المحمول.
 مثل الشخصصيات الرئيسية في قصة، بدلًا من واحد بين مليارات، أو رئتين تمتلئاذ ببطء بالماء المالح. في الغابة، كانت الإضاءة مختلفة. تداخلت معها الأُشجار ـ كانت الأشجار حية وشعرت وكأنها مخلوقات تولكين المهيبة. كانت الأشجار تراقب، وليس بحيادية. عرفت الأُشُجار ما حدث. تحدئت الأشُجار فيما بينها. كانت


أميال ـ حيث بدأ المحيط في اختراق الأرض ـ تحتضر، على الرغم من أن
 كل الوقت الذي لا يملكه بقيتنا. يمكن أن تفو قها أشجار (الهانجروف")

 والثعابين. ربما ستكون أفضل حالًا من دوننا. في بعض الأحيان، يكون

 وتمكنت روز من الشعور به، وكان يمكن لطفل آخر أن يسميه الله. أيهمم ما إذا كانت العاصفة قد تحولت بخطورة إلى شيء لم يوجد له اله اسم بعد؟ أيهم إذا تداعت الشُبكة الكهربائية مثل, شيء مبني من (الليجو)"؟ أيههم إذا لم






 قطاز الأنفاق ساروا أمام جثتها ولم يشعروا بشيء محدد؟ أيهم أن الآلات المخصصة لدعم الحياة توقفت عن القيام بذلك العمل, الشاق بعد تعطل المولدات الاحتياطية في ميامي، في أتلانتا، في شارنوت، في في أنابيوليسى؟


 بلدة ساحلية تُسمى ("بورت فيكتوري") كان طبيب بيطري فيتنامي يُسمى

بيتر ميلر يطفو على ماء راكد بعمق قدمين ووجهه إلى أسفل. أن شركة ॥ادلتا") فقدت طائرة مسافرة بين دالاس ومينابولس أثناء اضطراب عمل نظام مراقبة الحر كة الجوية. أن خط أنابيب كان يصب النفط الخام على الأرض في جزء غير مأهول من وايومينج. أن نجمًا تلفزيونيًّا كبيرًا صدما اصمته سيارة عند تقاطع الشارعين التاسع والسبعين وأمستردام وومات لأن سيارات


 سوى أنفسهـم، أو ربما كانت هذه هي الحالة البسرية. حافيا الأقدام، وبرأسين حاسرين، وبصدرين عاريين، تحرك الطفلان الطن






 ـ آرتشي، انظر .
 كما تفعل داخل مكان مقدس. أشنارت. سقف. مساحة خالية أصبحت مرجُا. منزل من الطوب، مثل المنزل الذي كانوا يقيمون فيه، وحمَّام سباحة، وممجموعة من الأراجيح الخشبية المتينة.

ــمنزل
لم يكن حتى متهكمْا، فقط معلنًا لم لم يتو قع آرتشي العثور على أي شيء أخبر تهم روث أنه لا يو جد شيء هنا، لكنهم ذهبوا إلى أبعد مها ذهبت إليه

روث، وكانوا فضوليين بشأن العالم بطريقة لم تكن عليها روث. كان هذا
 تمنى لو أنه أحضر ه، وحاول استعارة شبكة واي فاي الخاصة بهؤ لاء الناس. ـهـل هـل يجب أن نذهب إلى هناك كانت تفكر في مجموعة الأراجيح وأن الأطفال ربما أصبحوا أنكر أكر من أن يلعبوا بها. كانت تفكر في أن عدم التحدث إلى الغرباء هو أمر يخص

المدينة فقط.
_لا . هيا نر حل.

استدار آرتتشي نحو ما اعتقد أنه الاتجاه الذي أتيا منه. لُم يشـعر بالقراد يخترق كاحله أكثر مما أمكنه الشعور بالدوران اليو اليومي المتعمد للأرضه لم يشعر بأي شيء في الهواء لأنه بدا أنه لـم يتغير .


 والشمس والبق والعرق على الجلد. لم يعرفا أن أباهما كان يقود سيارته
 منهما بما يكفي للر كض إليه وإنقاذه. من مكان وقو فهما لم يتمكنا من إمن سماع ضوضاء الطريق، ولم يفكرا في أبيهما، أو أمهمها، أو أي أي أحد. أحما
 الأوراق، وير تجفان قليَّذ . عرف جسداهما ما لا يعرفه عقلاهما. الأطفال



 لم يكونا خائفين، الطفلان، ليس حقًّا. كانا في سلام ما كان التغيبر سارئا

عليهما. كان التغيير ساريًا على كل شيء. لا يهم ماذا أسميته. في الأعلى، تحركت الأوراق وتنهدت، وكان هناك
 لغة الشبباب الخاصة. وباستثناء ذلك لم يكن مناك الك سوى حفيف اللأشدجار اللطيف التي تعدل أطرافها وهسيس الحشرات الحبات غير المرئية. ستسكن تلك

 لحاء الأثشجار المرقط وتنتطر ما سيأتي آيّا كان.

## YY

وهكذا فقد غادر منذ خمس وأربعين دقيقة. ما يعني أنه توقف للتدخين. ما يعني أنه توقف لشُراء البقالة. أماندا: (ماذاذل، هل أنا قلقة؟؟ وضعت روث سلطانية من الكرز، أسود أكثر من كونه أحمر، على
ـ الطاولة. كان له جـر ألا حتفال.

لـم تعرف أماندا سبب شكرها للمر أة. ألم تنفق أحد عسر دو لارًا على هذا الكرز؟؟
سحابة، واحدة من تلك السحبب القطنية الناعمة، و كلها منحنيات مئل رسم طفل، مرت عبر السماء. كان التغيير حادًّا بما يكفي إلى درجة أن جي إتش ارتجف.
ـ بإمكاني تقريبًا تمضية برهة في حوض الا الاستحمام السا الساخن.

 انحنت أماندا إلى الأمام لتنظر نحو الأنـجار . لم يعد بـرسعها رؤية الطفلبن. - إنهما بـخير، كما أتو قع.

فهم جورج. يصبح لديك طفل, فتصبح يقظًا إلى الأبد.
_لا يوجد هناك شـيء سوى مزيد من الأشُجار. نظرت روث إلى الاثنين. جعلها النبيذ مع الغداء تشعر بالنعاس ـ قد أعد بعض القهوة بعد ذلك. ـ سيكون ذلك لطيفًا، يا حبيبتي، شكرًا لكِ. ابتسمت أماندا.

ة t.me/t_pdf

ـ هل يمكنتي فعل أي شيء؟ ـيمكنك الاستر خاء. عادت روث إلى المنزل.

ـ حمَّام السباحة. حوض الاستحمام الـا الساخن. يكلفان ثروة من الكهرباء.

 المقاول أنه يولد ما يكفي لبيع الكهرباء مرة أخرى إلى الشبكة. لا بد أن يفعل مزيد من الناس ذلك. كان جي إتش قد بدأ تقريبًا بالاستمتاع بصحبة هنه المّ المر أة. كان يحب أن يكون له جمهور.
ــ الطاقة النظيفة. يجب أن تنقذ الكوكب. يجب أن تكون قانونَا.
 مروّجين لطاقة الرياح مع كتيبات وأزرار مجانية، لكن الأمر بدا دائمًا وكأنه عملية احتيال.

## ـ ـيف دخلت مجال عملك؟ <br> مزيد من اللغو .

ـ كان لديَّ معلم في الكلية. كان هو الذي جعلني... أعني، لم أكن أعرف ما الذي يفعله الناس من أجّل لقمة العيش. كانت والدتي تدير صالونًا لتصفيف الشُعر
كانت لهجته تعبر عن احترامه لعمل والدته. ماتت بسبب السرطان ـ

الكبد والمعدة والبنكرياس ـ ربما بسبب التعامل مع المواد الكيميائية التي تستخدمها النساء من أمثالها لجعل شـعرهن مـن محترمًا.


 والبعض الآخر لا يمكنهم ذلك. كان يعرف من كانت هي ومن كان كلاي.

 أن تصدق أنه ليس من الممكن أن تصبح مرتاحُاعلى الأقل، إن لم تكن

 بالطبع، كان يعتقد أنه يجب أن تكون ذكيًّا، لكنه اعتبر ذلك أكّ أمرًا مسلَّمًا به. _ أنا أقرأ ألجريدة.
إنها امر أة تمتلك كثيرًا من الخبرات ولا يدهشها شيء، كهـ كما كانت تعتقد.
أرادت أن تقول شيئًا عن عملها، لكن لم يكن هناك الكي الكثير لتقوله.
 ذلك الرجل الذي تغلب على برنامج الألعابِ ("بِسِ يور لَكْ")؟
 فكر في الأرقام. تساءل ما الذي تحركو الوا
ـ برنامج ("وامي)؟؟ لا (وامي)"؟
 عشوائيّا على الإطلاق. كان يظهر دائمًا بتسلسل معين. كانت هذه المعلومات موجودة هنالك فحسب، ولكن لم يكلف أحد نفسه عناء

لم تكن لدى الأغنياء سلطة أخلاقية. لقد عرفوا مكان "وامي" فحسب. قالت: ــهـا مثير للاهتمام. ما يعني أنها لم تجده كذلك على الإطلاق. أين الطفلان؟ ـأنا مسرور

 وإقامة تلك الصلة. لكن ذلك يتطلب قدرّا كبيرًا من الدبلوماسية.
يصبح الأمر متعبًا.

تابع جورج:
 ستريت". تناولنا الغداء بعد ظهر أحد الأيام ... الغداء! كنت في الحادية

والعشرين.
كيف يوصل لها أنه لمـ يسبق له قَطُّ التفكير في تناول الغداء في مطعمبّ، ناهيك عن أن يكون مثل ذلك المطمم، مغطى بالسجاد، وبالمرايا، منافض سجائر نحاسية وفتيات يرتدين الزي الرسمي ذوات شُعور مصففة على شكل ذيل حصان؟ لقد ظهر من دون ربطة عنت، وأخذذ ستيفن جونسون
 جي إتش كيف يرتديها؛ كانت ربطات العنق التي يرتديها في عيد الميلاد تُثبت بمشبك.
 العاملة. أو ربما في كل مكان. لم أكن لأصبح في أي مكان من دون معلماتي
لم يكن هذا صحيحًا تمامًا. عملت أماندا تحت رئاسة النساءء، لكنها فضَّلت سرًا العمل مع الرجالل. كانت دوافعهم بسيطة للغاية.

ـ قال لي: (اكلنا آلات). هذا ما في الأمر . عليك أن تختار طبيعة الآلة التي

إلى الدر جة التي تمكننا من تحديد برامجنا.

ما قاله: يعتقد الحمقى أن التمرد ممكن. رأس المال يحـي

 ليس عليك سوى الاختيار ـ كان هو وستيفن جونسون من النوع نغسه من

 كانت أماندا تائهة. كانا يتحدثان عن بعضهـهما البعض، وليس مع بعضهها
_لا بد أنك تحب ما تفعله.
 مرتب، بمرور الوقت، صفقة أُبرمت في شيء مثل المور المودة؟ ـ أنار جل محظر
كانت الحرارة تتضح على طريقة النشوة الجنسية، مثلما تمخطط أنفك.

 كالاي ليقترب من الطريق. لتد مرت ساعة، أليس كذلك او أنـو أنصتت انتظارًا
لصوت السيارة.

يجب أن يغادروا. إذا ضبطوا الوقت بشكل مناسب، فسيكونون في المنزل


 كانا ملائمين لبعضهمها البعض.

كان الفناء هادئًا باستيناء التموج البخاري للحوض ـ نظرت إلى الغابة،
 اعتقدت أن الأم يجب أن تكون قات قادرة على فعل ذلك، في يوم من الأيام، لكنها بعد ذلك كانت تأخذ الطفلين الصغيرين إلى الملعب وتفقد أثرهما
 لأن علاقة الطفلين بعضهمها بيعض ممتازة اليا وكا وكانا لا يز الان الان طفلين بما يكفي كي لا يضيعا في ألعابهما، ويتسلال عبر الغابة كما تخيلت أن أطفال الريف يفعلون.
كانت جالسة هناك، لا تفعل أي شيء أكثر من ذلك، عندما حدث الأمر،
 كانت هالضوضاءاء" اسمًا غير كافِ، أو ربما كان من المستحيل دائمًا وصف الضوضاء بالكلمات. ماذا كانت الموسيقى سوى أنها ضوضا اضاء، أتمكنت
 إلى در جة أنها تقريبًا كانت ذات وجود ماكن مادي، مفاجئة للغاية لأنه بالطبع لم تكن لها سابقة. لم يكن هناك شيء (الحياة الحقيقية!)، ثم كانت هناك
 الضو ضاء؛ لقد عايشتها، تحملتها، نجوت منها منها، شاهدتها. يمكنك بإنصاف
 الضوضاء والفترة التي أعقبت ذلك. كانت ضوضاءاء، لكنها كانت تحو لَا لا
 جاريًا، كانت الضو ضاء تأكيذًا حتى عندما كانت الضوضاء لغاء لغزا.
 تصدمني سيارة، أعاني من نوبة قلبية، هذا الشيء الرما الرادي الأرجواني الذي الـي
 غير المرئية حتى يتم الوصول إلى ذلك التجلي. كان عليك أن تعود إلى

الوراءو وأن تحاول أن تكون منطقيًّا. هذا ما فعله الناس، هكذا تعلم الناس. نعم. إذن. كان الشيء عبارة عن ضوضاء وناء ليس دويًّا، وليس قصفًا. أكثر من الرعد، أكثر من انفجار. ما ما من أحد منهم لم يسمع صوت انفجار من قبل . بدت الانفجار الرات ات ات شائعة لأن الأفألام غالبًا ما تصور ها، لكن الانفجارات كانت انـا نادرة، أو كانوا جميعًا محظوظين

 عن الضوضاء. ستبكي إذا لم تكن خائفًا للغاية أو متفاجئًا أو متأثرًا بطريقة يستحيل فهمها. قد تبكي حتى مع ذلك. كانت الضوضاء سريعة، ربما، لكن الجو ظل يطـ يطن بها لما لما بدا أنه مدة طويلة. ماذا كانت الضوضاءه وماذا كان تأثيرها؟ أحد تلك الأسئلة غير





 شيئًا آخر لم يكن من الضرورة أن يكون لها اسمّ، لأنه كم مرة سيستخدم المرء مثل هذه الكلمة؟

كان هذا، ربما، الرد المناسب الوحيد. لم تكن أماندا تكلم جورج.
لم تكن تكلم أي شخص. ـ ما هذا بحق الجحـيم؟
قالتها لمرة ثالثة، ورابعة، وخامسة، لا يهمّ. ظلت تقولها، و كانت
بلا إجابة، مثل صلاة.

كانت أماندا ترتعد. ليست مهزوزة بل تهتز، ترتج. هدأت. ضوضاء

 سمكة قفزت خارجة من بركتها، الضوضاء التي يصدرها الصـا الصم والبكم في لحظات العاطفة، الظل، الصورة الظلية، للكلام. كانت أماندا غاضبة الصوة. _ماذا...؟

لم تشعر بأي حاجة محلددة لإنهاء جملتها لأنها كانت تكلم نفسها. _ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟
قفز جورج من حوض الاستحمام، ولم يُغطٌ جسده بماء بمنشفة. كان كل
 حيث كانت الضوضاء للتوً. ربما تضررت أذناها، وكان ذلك وهمًا. ربما



 عدم القلق أثناء العواصف الر الرعدية.
 كنيدي مستقر فوق لسانها. إذا تحركت، قد تتكرر الضو

مرة أخرى أبدًا.
_ ماذا كان هذا؟

 السماوات للتبشير بوصول الله نفسه؟ وبينما سألت، عرفت أن الضوضار الضاء لن تُفسر أبدًا بشكل مُرضي. كانت تتعدى المنطقّ، أو التفسير، على الأقلَ .

كانت بطيئة جدًا في البداية. سارت ثم قفزت إلى أسفل الدرج. كانت
 الأخضر والبني. كان عليها أن تناديهما، وبدا الأمر كما لو ألنها أنها فعلت، لكا لكنها لم الم الم


 الحاليين من العيوب، هناك، في مكان ما. كان بإمكانها رؤية الكتلة المنفردة للمناظر الطبيعية. بدا لها أنها كما لو كانت قصير ة النظر ومن دون نظارتها، ضبابية، ومتوهجة، ومستحيلة.




 عرو قها، وقلبها مرن بما فيه الكفاية. كانت بحاجة إلى جسدَّي طفليها على جسدها.
قفزت أماندا فوق عصا، صغيرة بما يكفي إلى در جة أن بإمكانها تخطيها،



 الطفلان، أين طفلاها؟ بدا أن الأثنجار تتحرك ك بالكاد. لقد انتصبت فقط،
 كانت لمسة الأوراق واللحاء والتراب أشبه بالمواساة. كاد الطين على ركبتيها الورديتين أن يكون بلسمٌا. كان إخمصا قدميها النظيفتين مسودين

ومتقر حين ولكنهما لم يؤلماها. في النهاية تمالكت نفسها. كانت تنوي أن

 صرخت أماندا فقط، صرخة حيوانية فظيعة، ثاني أكتر ضو سمعتها على الإطلاق.

## rr


 توقع ذلك، حتى لو سمعته من قبل؟ ومع ذلك كان هناك خلافـ لم يصدق جي إتش تمامًا ما كان يقوله: ـ يمكن أن يكون الرعد، كما أعتقد.
في بعض الأحيان يمكنك أن تأمر نفسـك لتصدق ما قلته.
_لا توجد غيوم!
خفت حدة غضب أماندا قليَلَ، بارتياح. لقد و جدت طفليها، عيونهما مفتوحة على اتساعها وقذرين كالشحاذين، ولم تسمح لهما بالذها والذهابـ، كانت تضع يد روز اليمنى في يدها كما اعتادت، منذ سنوات، عند الفتاة تسيء التصرف. على يد الفتاة اليسرى، كانت راحة الية اليد اليسرى




بخير • بدوا بخير •

كانت أماندا قد اندفعت في الغابة بتهود وو جدتهها بشيء من الغريزة

التي نسيت أنها لديها، أو ربما كانت ضربة حظ. دفعت الضوضاء ثلانتهم
 يوقف السبارة على جانب الطريق الخالي بججنون، ويفتح الباب، ويا ويتأمل السماء. أذهل الضهجيج روث، وهي تملأ إبريق القهوة، وتسقط ملعقة على الأرض. أمرت الضهو ألـاء تلك الغز لان، التي يزيد عددها الـيا على ألف، غير المكترثة بالفعل لحدود الملكية التي رسمهـا البشر، بالتدافـع خلال الحدائق من دون التوقف حتى لأخذ قضمة. كان أصحاب المنا
 رضيع، أصيبت بضرر دائم، إلى درجة أنهم لم يتدكنوا المن التحديق في كل تلك الحيوانات. خرجت أماندا والطفلان من الغابة، وعلى الرغم من أنهم غرباء، كان
 العاريتين. ضغط جي إتش على ساعد أماندا بارتياح الأب. بدا بدا أن آثار آثار
 اللحوحة، الذباب اللاسع الذي تصادفه أحيانًا على الشُاطئ. هناك وليس هناك. حرون. اقترحت أماندا أن يذهبوا إلى الداخلى الما معربة عمَّا يشَا يشعر به
 الهواء الطلت غير جديرة بالثقة إلى حد ما ـ بدت الضهو الطاء من الطـي الطبيعة، ولكن كما تعرف روث، لم يكن الطوب كافيًا لإبعاد الصوتـ ـ هل كانت تلك قنبلة؟ رؤى عن غيوم عش الغراب. ـ أين أبي؟
متراجعا كما تفعل بعد الصدمة، تقطُّع صوت آرتشي، مرتفعًا وأخرق، عندما نطق كلمة اأبي". أين كان أبي؟


كانت أماندا مقتضبة. _ أنا متأكدة من أنه سيعود في أي لحظة. ملأت روث الكؤوس بالماء. كان الطفلان قذرين ومتعرقين. لم تكن متأكدة من كيفية المساعدة، وهذا ما أرادادت فعله. لم تستطِع الاقتراب من من أحفادها. يمكنها أن تحضر لطفلَي هذه الغريبة كأنسا من الماء الماء. ـ شكرُا لكِ.
تذكر آرتشي أخلاقه الحسنة. كانت تلك علامة جيدة.
 انحنت روث لالتقاط الملعقة الصغيرة التي سقطت بينما تكيل بها البن المطحون. أرادت المساعدة، لكنهاعلى الأغلب أرادت شيئًا لتشتيت الانتباه.
 ممارسة هذا الطقس مواساة لكلتِهمها: ورق التواليت المُندّى ودهان
 الساخنة. بعد الإبادة الجماعية، ساعدت صالوالونات التجميل الروانديين

 لم تعترض حتى على ذلك. لقد أرعبتها الضوضاء وناء. كان على روث أن تفعل شيئًا. ـ اشرب الماء الماء، يا حبيبي.
لم يأتِ التملق على نحو طبيعي. في المدرسة، أطلقوا على كل طفل طلم لقب "اصديق") حتى في المشكلات لم يستخدموا "اسيدتي") و(اسيدي") بل
 يُرجى خفض أصواتكم. كانت مقدسة بطري بايقة غير ملزمة.
 بإمكانك أن تنقش كلمة في القذارة التي على جلده، بالطريقة التي كتب بها

محبو المزاح "اغسلني" على السيارات التي تفتقر للعناية. لأنه مطيع، أخذ

عادت أماندا، والفتاة الصغيرة النظيفة التي تمسك بيدها، جعلتها طفلة
مرة أخرى.
 مسَّدت ظهره المتستخ مطمْئنة ومطَمئنة.


 ـ هل كانت طائرة؟
كانت أماندا تحاول إعادة بناء الأمر، لكن الضوضاء كاء كاء كانت مثّل الألم؛ لا يستطيع جسمك تذكر تفاصيله. ربما كانت ميكانيكية، وبدا أن الطائرات ات ات الوا شكل أعلى من أشـكال الآلات. ـ تحطم طائرة؟
لم تكن روث تعرف ما إذا كان هذا هو ما قصدته ولم تستطِعِ تَخمين نوع الصوت الذي سيصدره؛ انفجار طائرة مثّل تلك التي انفجرت فوت فيت "الوكربي"
 أخرى كان لديها فقط أفلام "هوليوود").


لقد طارا على متن (الكونكورد") مرة واحدة، مغامرة رغيدة، ذكرى
زواجهما الخامسة عشرة. كان فرانسوا ميتران على متن الطائرة نفسها.
 يضيع فوق المحيط. أعتقد أن ذلك صحيح. ـالطائرات عادة لا تكسر حاجز الصوت.


 الأطلسي. لكن هذه كانت أوقاتًا غير عادية. لم يكن يعلم ألم أن الطائرات



 كانتروث قد فكرت في الأمر أثناء تناول وجبتهم من الشطائر الغريبة.
 واحدة، ولا مروحية واحدة.
 ــ أنتِ على حق. أعني، عادة ما نسمع الكثير ـ ـائرات ات ومروحيات. سألت أماندا: _ماذا تقصد؟ _ لا بد أنه كان هناكـ ... ــهواة يلرسون. ناس متلهفون يطيرون من مانهاتن. إنها مشكلة كبيرة، يُكتب عنها في صفحات مقالات الرأي.
 غيابه. لم تكن تعرف ما يعنيه هذا، لكنها اعتقدت أنه قد يعني شيئًا ما.

أرادت أماندا إخراج الأطفال من الغرفة، لكن لم يكن هناك تلفزيون

ـ آرتشي، لماذا لا تذهب لارتداء ملابسك؟ وضعت يدها على ظهره الرملي. كان ساخنَا عند لمسه.
 فهمت روث. ربما أي والد أو والدة سيفهمان.
 لم تعرف الفتاة ما إذا كان من المفترض طان طاعة هذه المـا لمر أة الغريبة. نظرت

إلى والدتها لترى ماذا تفعل .

كانت أماندا ممتنة.
ـ اذهبي إلى سرير أمكِ. اقرئي كتابكِ. ـ ــأذهب لأستحمـ.
أدرك آرتتي فجأة أنه لا يرتدي ملابسه. لم يستطِع الاعتراف بالأمر،

 محادثة الكبار . الآن يمكنه ذلك، وأدرك أنه بالَغ في تقديره.

انتظرت أماندا حتى غادر الطفلان.
_ماذا كان هذا؟
نظرت روث من خلف زوجها إلى النافذة، السماء الزرقاء انمسعلحة.
ـ إنه ليس الطقس ...

يوم مثالي للسباحة، وعلى أي حال لم يكن هناكُ رعد عالٍ قَطُّ، إلى درجة أنه دام لفترة طويلة. إذا كانوا يعيشون في ها واواي، فربما قالت إنه بر كان.

كان جي إتش نافد الصبر. اكتفى من هذا. قال: ـ يمكننا أن نتفق على أننا لا نعرف ما حدث ـ أين كلاي؟
 الفتاة من مراهقة إلى طفلة، ترك أما أماندا لينة وعاجز فقدت روث الإحساس بالز من.
ــلم يمضِ وقت طويل. فقط يبدو الأمر كذلك. ـ سيعود قريبًا.
كان جي إتش يقدم وعودًا.

كان عدم وجود إشارة للهاتف المحمول ألما اعتداء. كان غياب التلفزيون تكتيكاًا. ـ علينا أن نفعل شيئًا !

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ماذا علينا أن نفعل يا حلوتي؟ } \\
& \text { لم تعارض روث، لكنها كانت في حيرة. }
\end{aligned}
$$

 وقوع هجوم؟


ـــــ يتغير شيء
أصبح صوت أماندا أعلى.
 البط الجالس؟ بط جالس فحسب وينتظر إطلاق النار عليه؟ يا له من تعبير غبي. لماذا تجلس البطة؟
 ماعرفه.
ـ مل عليَّ أن أقود إلى البلدة وأبحث عن كلاي؟

 خلضض للحر ارة؟ هل يجب أن نجد الجيران؟ هل يو يوجد طعام كافي؟ هل هذه حالة طارئة؟
وضع جي إتش يديه البنيتين على سطح النضد الدصنوع من أحجار
"فيرمونتا".

تلك كانت الحقائق: عبوات بسكويت الطاقة الخاصة بها بها وصندوق
النبيذ الخاص به.
ـ هل يوجد مولد؟ هل يو يوجد ملجأ من التنابل ؟ هل هن هناكّ... لا أعرف.


شربالمياه القذرة؟
ــ أنا متأكد من أنه سيعود قريبًا.
كان جي إتش يحاول إقناع نفسه أيضّا.

 للعودة. تلك نصف ساعة. على الأكثر. تململت روث. ماذا كانوا يفعلون؟
 دقيقة. أربعين، ذهابًا وإيابًا كانت أماندا غاضبة منهم جميعا.

له بشيء، أو ....؟

ماذا تصورت؟ كلاي رحل إلى الأبد.

- جورج على حق. نحن بأمان. فقط لنلزم مكاننا.
 كانت أماندا تأمل ألا يسمعها الطفلان. انتحبت الآنا كانت روث منطقية. ـ سمعنا تلك الضوضاء. علينا فقط الانتظار ـ لنرى ما سنغعله بعد ذلك. استشاطت أماندا غضبّا.



 ـ هناكُ محطات لتوليد الطاقة هنا، أليس كذلك؟ - جزيرة الأميال الثلاثة(*). عرف جي إتش دائمّا هذا النوع من الأشياء. عرفت أماندا ذلك من كتب التاريخ. ـ حادث نووي؟
مصدر الخوف الدائم في شبابها: مواتفـ رئاسية حمراء، ومضات ضوئية،
وسقوط. لقد نسيت كل ذلك في مر حلة ما.
-يا إلهي. هل يجب علينا غلق النوافذ بالشريط اللاصق؟ هل هل سنمرض؟



 المحيط. عثرواعلى حطام في ولاية أوريجون. هل ستتـبب حـري حادثة نووية

$$
\text { (*) حادثة انصهار نووي جزئي، وتعت في بنسلفانيا في العام } 9 \text { ا . (المتر جمة). }
$$

في مثل هذه الضوضاء؟ هل أملدت المحطات النووية هنا المدينة بالطاقة، وهل سيؤدي تضر رها إلى إعتام؟ كانت أماندا تفكر بصوت عالِّر ـ صاروخ؟ كوريا الشمالية. روث، لقد ذكرتِ كوريا الشمـالية. قال جي إتش من دون قَصد: - إيران. - إيران؟

قالتها أماندا كما لو أنها لم تسمع عن المكان من قبل. ـ لا يـجب علينا التكهن. أسف جي إتش لذلك.

- ربما إذن كان هذا. كما تعرف. الإعتام، مصدر تلك الضوضاء، قنبلة أو أي شي\& آخر .
كان الإرهابيون مخططين. بدا الحدث نفسه كما لو كان خاطفًا، لأن
 والرسومات، والمال. هؤلاء التسعة عشر تدربوا في أجهزة محاكاة الطيران! أين ستجد جهاز محاكاة الطيران؟ ـ نـحن نتحول إلى مشوشين فحسبـ. ستتناول روث شر ابّا و وجدت فتاحة النبيذ. ذهبت إلى الخزانة وأخذت
زجاجة ((كابرنيه)|.
_لكن ... كالاي. ماذا لو ... ماذا لو وجد شئئًا ما؟

 وإجبار هؤ لاء الأشخاص على تحمله معه؟ انتحبت أماندا أكثر الآن. _لكننا لن نعرف ما يحدث حتى نعرف. نحن مجرد...

نظرت إلى المصابيح المتدلية، جديدة ولكنها صُنعت لتبدو وكأنها شيء من مبنى مدرسة في مطلع القرن، إلى الخزانة الذكية التى التي تخفي غسالة الأطباق المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، إلى وعاء الـياء زجاج الماجي مليء بالليمون. بدا المنز ل مغويًا للغاية. لم يعد يبدو آمنًا، لم يبدُ كما كان الـان، لا شيء بدا كما كان.

- ربما سيعود التلفزيون للعمل مرة أخرى. حاولت روث أن تبدو متفائلة.

 لأول مرة، التجريد الجميل للحجر ـ لم يبدُ قويًّا أو صلبًا، لكنه بدا وبا جمينِا وحديثًا. كان هذا شيئًا مديزًا.


## Y\&

كانت المسؤولية الجسدية، كما أدرك كلاي، هراء محضّا. زهو الرغبة

 الغيظ. انعطف وشعر بالضياع التام. لم بكن يريد حتى أنى أن يدخن، لكنه كان يبطئ السيارة لتتوقف عندما حدث ذلك، عندما انفتحت السماواوات وسقط هذا الشيء غير المادي حولهم في كل مكان. ولم يلاحظ لو أنه أفزع الطيور والقوارض والسنجاب والعث والضفادع والذباب كان منتبها فقط لنفسه.
 دقائق، واثقًا من أن الضوضاء
 الضوضاء لا تُطاق بالنسبة إلى كلاي، ولكن نقيض العزلة فعل ذلك أيضًا. في (اكوينز")، تشكلت حشود وانتشر الذعر. ركض الناس. انتحب الناس. بالكاد كلفت الشُرطة نفسها عناء التظاهر بفعل أي شئ ثم: وجد كلاي الطريق. كان إلأمر كما لو أن الدقائق الأربع والأربعين
 شديد السخف للتفكير فيه. لم يكن لدى كلاي أي معلومات، ولا كو لا باردة.

قبل دقائق، كان قد قرر أنه عندما يعود إلى المنزل، سيجمع عائلته في السيارة

 الخوف. أطفأ السيارة. نظر إلى السماء. نظر إلى السيارة. نظر باتجاه الأشجار . وبينما كان يركض نحو المنزل، بدأ يروي ما يعرفه.

 للولايات المتحدة مصاب بالخرف. يبدو أن أن أنجيلا ميركل مصـابة بمرض (اباركنسون". عاد فيروس "إيبولا"). كان هناك شيء ما ما يحدث فيما يتعلق

 تايمز بوك ريفيو" تعليقاتها على مراجعته عبر البريد الإلكتروني.

 ينجو منها. لن يمكنك ذلك. كانت هذه طبيعة الضو واء. لقد كانـ كانت رعبًا، بطريقة مقطَّرة على نحو ما، في لحظة واحدة، وجيز كانيزة للغاية. اقشعر جلد جلده

 سيارته بعيدًا؟
فكر كلاي في أبيه. بدا من المحتمل جدَّا أن أباه، في المنزله يشاهو



 خمس عشرة سنة طهي منتجات (هممبر جر هلبر)" سابقة التجهيز ونصل

الغسيل الأبيض عن الغسيل الملون. سقط الناس صرعى، لكنك ما زلت
 الحوادث الصناعية، ربما حُوصر الآلاف من سكان الحان نيويورك تـحت الألأرض في عربات قطار الأنفاق، ريما أُطلق صارونا

 حسن خلق الطفلين، ويفكر فيما سيأكلونه على العشاء. العمل كالمعتاد، عمل البقاء على قيد الحياة.
 أشخاصًا في مسر حية، كما لو كانوا يتدربون في هذه النـ اللحظة؛ أنت تقف هنا، أنت تقف هنا، أنت تقف هنا، أنت تدخل . لقد شعر أنه يجب أن أن ينتر التصفيق، ثم انتظر حتى يتلاشى ذلك قبل أن يتكلم. ماذا كانت جملته، على أي حال؟ - يا يسوع المسيح.

لم تسرع أماندا لمعانتته، ولم تصرخ بالعبارة، بل سقطت منها فحسب،
هدَّة ارتياح.
هز كلاي كتفيه.
ـ لقد عدت. هل الجميع بخير؟
بدا جي إتش منتقمُا. بدا مسرورُا
 لم يكن يعرف ماذا يقول غير ذلك. لقد سمع الضوضاء وضاء وجفل تم خمدلـ

الضوضاء واستطاع سماع الدم ينبض في جسده.
_أنا بخير . أنا هنا. هل أنتِ بخير؟ أين الطفلان؟ أكد جي إتش:
ـنحن بخخير. الجميع هنا. الجميع بخير.

دفعت روث زجاجة النبيذ في اتجاهه مثل نادل في فيلم. -ربما ترغب في الانضمام إلينا. كانت مرتاحة أكثر مما كانت تعتقد أنها ستكون. لقد أدركت ذلك بـخزير، ثم بإحساس مرعب؛ لم تكن تتوقع في الواقع عودة كلالي. حكَّ كالاي أرجل الكرسي على الأرضية الخسُبية وجلس . _ هل سمعتم ذلك؟
أمسكت أماندا بيد زوجها. ـ هل ذهبت إلى البلدة؟ ماذا حدث؟
 شعوره بالخزي. لم يكن يعر ف ما إذا كان يمكنه الاعتراف بذلك. ـلم أفعل .
قالها فحسب، فاترة، من دون نبرة. _لم تفعل؟
كانت أماندا مشُدوهة، لكنهم كانوا جميعًا مشدوهين.

كانت غاضبة.
صار كالاي أحمر اللون.
 ـ ولكن ماذا كنت تفعل؟ كانت أماندا في حيرة من أمرها

 أخرى. بدأت القيادة، تُم سمعت هذه الضّوضاء كاء كاء، وعدت على الفور. كان يكذب لأنه كان يشُعر بالخزي. ضحكت أماندا. جاءت ضحكتها قاسية.

أراد جي إتش الحفاظ على تركيزهم.

 لم تكن أماندا متأكدة مما إذا كانت تعني ذلك، أم أنها تريد أن يتم إنم إقناعها بخلاف ذلك، أم ماذا.
هز كلاي رأسه. كانت كذبة. لقد رأى تلك المر أة. كانت تبكي. هل

 بالكاد استطاع أن يتذكر شكلها ت تساءل عما فعا فعلته عندما سمعت الضو اضاء الواء. ــلم أرَ أي شيء أو أي شـي _ هذا ما يبدو عليه الأمر هنا.
حاول جي إتش أن يكون عقلانيًّا ــهـذا نحب المكان هنا. غالبًا لا ترى أحـًا كانوا جميعا هادئين كانت روت تنظر من النافذة باتجاه حمَّام السباحة. ـ حل الظلام في الخارج. كان الأمر واضحًا جدًّا فحسب. وقفت، تابعت:
ــعاصفة. ربما كان ذلك رعدًا. ــ ـلم يكن ذلك رعدًا.
 لكن كلاي كان يعرف ذلك جيدًا. التفتَ روث لتنظر إليهم. ـ منذ سنوات، أخذني جي إتش إلى إلى الباليه. (ابحيرة البجع") .
 البداية. لكنه كان كابوسنا لو جسستيًّا. تذاكر لليلة يتفق عليها الطرفياني مكانيان

لتناول العشاء الساعة • Y: Y، ثمانية عشر دو لازًا في الساعة لجليسة الأطفال. كانا مشغولين للغاية، وملتزمين بفكرة التزامهما المفرط. ألا يستطيعان توفير ساعات قليلة من أجل التسامي؟


 مجموعة من الأثياء القصيرة المنظمة بششكل فضفاض حون حول موضوع لا معنى له منذ البداية.
مثل الحياة، لم يقلها كلاي. واصلت روث.
_طيور بالأبيض وطيور بالأسود، موسيقى جارفة جبارة. اهتممت بالأمر. أعتقد أنها كانت أجمل موسيقى سمعتها في حياتي. كانت هيا هنا


 "با داكسيون: أوديت والأمير").
ـ لن تسمع أبدًا أي شيء جارفـ ورومانسي أكثر من ذلك، ثم حلو
وحيوي.
ـاحتمال.

لم يكن لدى أماندا أي فكرة عن الباليه. كانت سعيدة لأن المرأة كانت تتحدث، وتملأ الصمت.
_كان تشايكوفسكي في الخامسة و الثالثين من عمره عندما ألَّف موسيقى


تعلمون، إنها فكرة الباليه ذاتها: راقصة ترتدي زي طائر.

ـ أتذكر أنني كنت أفكر ـ حسنًا، أنها فكرة عاطفية، لكنتي أفترض أن

 أو لديَّ قطعة موسيقية كنت أعرف أنها ستكا ئكون آخر شيء شيء سمعته قبل


 ربما لن ترغبوا في سماع ذلك، لككتي كنت أفكر، اللعنة، لديَّ تلك ألك الأقراص المدمجة في شُتقي. ــلن تموتي هنا يا روث. هنا؟ في هذا البيت الصغير الساحر؟ مستحيل. قال كلاي: _ـنحن آمنون هنا. كان الأمر مثل اللعب بالهاتف في الطفولة. كانوا يتحدثون فيما بينهم
و كـدوا الإحلمـت بذلك؟ بمجرى الأمور.

ـ الحقيقة، الحقيقة المؤسفة، هي أنك لا تعرف ذلك. لا لا نعرف ماذا الـيا سيحدث. قد لا أسمع أبدًا ا(با داكسيون: أوديت والأمير"، مرة أخرى. أعتقد أنها لديَّ هنا.
نترت على صدغها. تابعت:
 ما لديَّ هنا جميل مع ذلك.


كان هذا هو جي إتشن، يحاول أن يكون مطمُئنّا وعقلانتًّا في الوقت نفسه.

ـ سنقود اللسيارة خارجين إلى الجيران. أو سيأتي شخص ما. إنها فقط مسألة وقت.
ــ لا أريد أن أسمع هذا النشيء مرة أخرى. تمنى كلاي أن ينكر سماع الضوضاء تمامًا. تمنى لو أمكنه تخيل فعل
 لأنه نم يكن متزنًا ولكن لأنه كان خائفًا للغانـا ابتعدت أماندا عن زوجها ذاهلة، ونظرت إلى جي إتش .
 لم يكن جي إتش متأكدًا من كيفية الرد، كما أنها لم تكن الدرة الأولم الولى التي يسمع فيها هذا. ـ هل سبق وأخبركُ أحدهم بهذا؟ واسم عائلتك هو واشنطن ! أي علاقة؟ نظرت أماندا إلى زوجها.
ـ اسمه جورج واشنظن. لا أعرف... أنا آسف، أعلم أنها و قاحة. ضحكت ولم يقل أي منهم شيئًا.

## ro

من الغرف الأخرى، لم يتمكن الطفلان من سـماع ضـحك أمهما. من
 منينًا بشكل جيد للغاية (جدران متينة للغاية!) ومغريًا أيضَا إلى درجة أنه جعلك تنسى الأشخاص الآخرين تمامًا.




 المخخفي على هاتفه. كانت الصور جميلة في الغالب. لـ تكن الأثياء التي


 القربى، العنف العنصري، الصصق، الحبال، المعدات الرياضية، الحات، العرض

 أحب النساء فقط. الشعر الداكن والبشُرة السمراء. فضَّل أن يكن عاريات

تمامًا، بدلّا من تموضعهن بملابس لتأكيد أجزاء من أجسادهن من أجلك لتراها؛ سترة صـوفية مرفوعة فوق ثديِن ثقيلين بحلمتين حريريتين، وتنورة منقوشة فوق وركين شاحبين لإظهار ما سماه فرجّا لأنه كان متأكدًا من أنه يعرف الكلمة الدقيقة التي يُسمَّى بها، بناطيل قصيرة من قمار ون "ادينيم"، مشقوقة أو ممزقة، وشفاه بارزة. كان يحبها أن تبدو جميلة وسعيدة. أراد آرتشي أن يُسَر ويَسُر.
سحبت روز لحاف سرير والديها حتى ذقنها، ثم فوقه، حتى أنفها، مستنشقة رائحة المطهر وصابون الاستحمام المام وبشر تها والآثار الباقية من
 مهربًا (محاكمات المراهقة، خيانات الجسد، رغبات القلب الجديدة) ولكنه تحضير، أحد أعمال أدب الر حلات لفودور عن بلد تخطط لزيارته
 ذلك الانفجار فوق رأسها. تمكنت بالكاد من تصور غرفة نومها الصغيرة

 وتمددت قدر المستطاع كما قد تفعل بعد نوم الليل المـجدِّد للطاقة. مدت وت ذراعيها وساقيها، وشعرت في كلتهيهما بالقوة والحيوية. سارت روز إلى

 تثبت أنها قد رأت تلك الغز لان، لكن الأرض لم تظهر أي أثر لها. داست الحيوانات بخفة على هذه الأرض.

 وفهمت أن هذا لم يكن موجودًا من قبل. أمر منطقي. كان المطر كما كان دائمَا: مترددًا في البداية، ثم واثقًا. كانت الأنـجار كثيفة الأوراق، وكي كانت

تمتص معظم المياه قبل أن تلمس الآرض. صنع الفائض من المجرى فوق الباب نوعًا من الشلال. ماذا فعل الغزال عندما هطل المّ المطر؟ هل هل تهتم الحيوانات بالبلر؟ تمنت روز أن تتمكن من السباحة مرة ألخا أخرى أو الجلوس في حوض الاستحمام الساخن فحسب. كانت تتمنى الاستمتاع بالإجازة
أكثر من ذلك بقليل، ولو لساعة واحدة فقط.

 بجهاز الكمبيوتر المحممول، بصوت منغخفض . أحيانًا بعد الظهر أيضًا، مكومًا في حجيرة معرضة للتيارات الهوائية تفوح منها رائحة البول، يبصّ اليصق

 دائما أن يكف وِلكن الأمر يتسلل إليه بوسيلة ما. كانت الحياة!





 بعيد جدًّا من عقله إلى در جة أنه بألكاد سيطر عليه




 في الفضاء؛ وجود جسد آرتشي وسريره ووسائلده وكأس الماء وكتابه

ذو الغلاف الورقي (تسع قصص"،، منشّفة مبللة مكورة على الأرض مثل
 والداه للاحتيال عليه وهو رضيع حتى ينام. كانت روث تغسل يديها فلم تسـمع المطر ـ ثم غادي ورأت سقوط الماء وفهمت. لم يكن للنبيذ أي تأثير عليها لم لم تشـعر بالنعاس



 التي تفعلها عندما تكون في منزل لقضاء العطلات؛ ليس من أجل الر الراحة ولكن لأنك تستطيع ذلك.
 غسيل على الرف بجوار جميع مؤن جورج، زجاجيات اليات النبيذ، تلك العلب
 من السعرات الحرإرية. سمحت لنفسها بالتفكير؛ أمر جيد. كانا مستعدين لأيٌ ما كان هذا الورا كانت تعتقد أن هذا قد الـو يواسيها، لكنها لم تكن تريد علب الطماطم أو ألواح الطعام الخفيف الللزجة من إنتاج (اكايندلا . كان من غير


 الملابس. أطفأت مصابيح القر اءة التي لم يكن أحد يستخدمها. استعادت المناشف المبللة من الحمَّامر.
 ملابسها المتستخة. سيكون استخدامّا أكثر كفاءة للكهر باء والمياًه. سيكون حسن جوار، على الرغم من أن هذه الكلسة لا تصف علاقتهما، ربما لا تو جد

كلمة يمكن أن تفعل ذلك. عرفت روث أن هناك ما يبرر إجر اء محادثة، وعرفت أن هذا سيطالبها بالتظاهر بأنها شخص أفضل مما تشعر به. فكرت في السُعور المُرضي لثقل حفيديها على جسدها. وضعت روز يدها على النافذة. كان الجو باردًا، كما مال الزجاج إلى إلى البرودة. كان هناك شيء يبعث على الارتياح بشأن سطع حمَّام السباحة، مشوش ومجعد بفعل المطر المستمر . لم يكن هنالك رعده، وعلى أي حالـ الـ، أدركت روز أن الضوضاء التي حدثت من قبل لم تكن رعدًا. لقد رأت الإغراء في تصديق ذلك، لكنها كانت تعرف بطر يقتها في سن المر اهقة أن الاعتقاد والحقيقة لا علاقة لهما ببعضهـها البعض.


 المشكلة، وستحاول حلها. ثم تذكرت أن والدتها ونها وعدتها أنه عنديا ونها تمطر، سيخبزون كعكة، لنلك نسيت روز كتابها وذهبت لتفعل ذلك بالضبط.

## 告 <br> t.me/t_pdf

كان من المدكن أن يكون التلفزيون وسيلة تلطيف. كان من الممكن أن يذهلهم التلفزيون، ويسليهـم، ويطلعهم على مجريات الـي الأمور أو يساعدهـم
 شيئًا، أوركسترا المطر السارة على فتحة الإنارة، والسقف، والشرفة غير المسقوفة، والمظلة القماشية، وقمة السجرة، وقعقعة روز - "ايمكنتي أن أفعل ذلك بنفسي! " - في المطبخ، تم الر ائحة الكيميائية لكعكتها المحضرة

من علبة، منتفخة في فرن الغاز. ــعلينا مل ء أحواض الاستحمام لم تكن أماندا متأكدة مها هو مطلوب. كانت تخمن.
 أخذ كلاي الأمر على أنه تعبير مجازي.

خفضت صوتها:

- في حالة... انقطاع الماء. ـ هل ينقطع الماء إذا انتطعت الكهرباء؟ لم يكن لدى كلاي أي فكرة.
 التالي لذلك اليوم، وقع بعض سكان الشققق العلوية في مانهاتن في حالة من الهذيان الذي أنذر بإصابتهم بالجفاف في نهاية الدطاف.
_أعتقد أن ذلك صحيح. مضخة كهربائية تملأ الخزان. لذلك إذا انقطعت الكهرباء، فإن الماء ينقطع أيضًا تعججب جي إتش من أن الكهرباء لديهم لا تزال صال صامدة. لتد الـد نسب الفضل إلى المنزل الصغير المشُيد بإتقان، على الرغم من أنه يعرف أنه لا لا علاقة له بالأمر .
 اعتقد كلاي أن اليوم ـرائحة الإسفنج الأصفر، ونقر المطر ـبدا طبيعيًّا بشكل مشير للقلق.
- إنها تنقطع في العواصف، أليس كذلك؟ أغصان ساقطة؟ وإذا كان هناكُ شيء خاطئ في المدينة. ثم تلك الضو أكاء، مهما كان ذلك. أعتقد أننا محظوظون لأنها ما زالت تعمل، لكن ربما لـا لا ينبغي لنا أن
ـ نظرت أماندا على إلى زو جظها.

نهض كالاي وذهب ليفعل ما هو مطلوب، من دون أن يذكر حقيقة أنها
لم تكن أحواضه، ولم يكن ماءه.

انحنت أماندا إلى الأمام في مقعدها ونا، نحو جي إتش الـي الجالس في مواجهتها.
ــليس هناكُ رعد. ولا حتى برق. مطر فحسب.


كانت تهمس لأنها لا تريد أن تسمع روز. لـم تعتقد أن الفتاة غبية، إعتقدت أنها قد تحميها.

ـ أنا في انتظار الكعكة التي تخبزها ابنتك.

## ـ هل يجب أن نغادر؟

 الذي يمكن أن تثق به للحصول على الاكي المُّورة السليمة.
 _آلا أعرين؟.
ـــتـ سأشعر بتحسن إذا عرفت فقط ما الذي كان يحدث. نظرت أماندا نحو الرواق، واستطاعت سماع دفق الماء في حوض الاستحمام. لم تكن هذه الكلمات صصحيحة، لكنها لم تكن تعلم ذلك. عاد كلاي، وهو يمسح يديه على البنطال القصير • ـ تم الأمر .
 أومأ جي إتش بشكره
كانت أماندا تحاول إقناع نفسها.
ـ إذن هنالك ذلك الحوض. لدينا بعض الماء. ونحن حتى لا نحتاجه.
ربما لن نفعل ذلك على الإطلاق.
وافق كلاي على ذلك قائلًا:
 نظرت أماندا إلى زوجها.
 ـ أو يمكننا فحسب العودة إلى البلدة غذًا؟ ـ أو الذهح جي إتش نأول مرة.
وضع كلاي يديه على ركبتيه. كانت الإيماءة خحولة. _أنا آسف.

ـ كان عليَّ أن... سمعت الضو خاء وعدت، كنت قلقًا. لكن! لم أرَ أي سيارات.
لم يخبرهم كلاي عن المر أة. تساءل عما إذا كانت تحت المطر . كان جي إتش متفهمًا.
 من الأحيان. هذا يعتمد على المواسم السنوية الـية، على ما ما أعتقد. لكن
 لم يرغب كلاي في العودة إلى تلك الطرق المربكة. ــ أعتقد أننا يجب أن نبقى في مكاننا. سألت أماندا:
_كيف يمكنك أن تقول ذلك؟ تتطلب الأبوة التظاهر بالشجاعة والن والجرأة والبسالة والتيقن. لقد كانت
مجرد غريزة، كانت مجرد حب.

- إنها تمطر بغزارة. ربما ليس الانطلاق في عاصفة أفضل فكرة. كانت أماندا تدفعه: ــ لا بأس. لكن غدَا. قال كلاي:
ـ سنذهب إلى البلدة. ثم يمكننا.. . أن نقر ـ ـ إذا انتطعت الطاقة في المدينة، فربما يجب أن نتظر انتهاء الأمور .

لديهم عقد الإيجار. يبدو أن هذا لا لا يهم كثيرًا أهوا سوف تستعد أماندا لإظهار إيمانها. ستحزم أغراضهـم وتكون مستعدة للمغادرة. كان ذلك بيانّا للهدف.

ـ غذًا. كلاي، أنا وأنت، سنذهب في الصِّاح. أنا أعرف الطريق. لم يصدق جي إتش قصة كلاي، وكان محقًا في عدم تصديقهن.
 مشكلة، ماذا كانت تلك الضو انـاء. سنعرف المزيد، وبمجرد أن نعرف المزيد، يمكنتا تحديد أفضل شيء الضيء نفعله. نظر إلى الفتاة وهي تقترب من الكبار . شعر جي إتش بنـفس الحافز الذي شعرت به أماندا. ـ الرائحة لنيذة هنا قالها بلطف لكنه كان يقصدها بصدو - إنها تحتاج فقط إلى أن تبرد قبل أن أخع طبقة الزينة العلوية. ـ هل نضجت بالفعل حاولت أماندا تحديد الوقت. ـ يجب أن نبقيها لما بعد العشاء.
 صغيرتان بدلًا من واحدة كبيرة. أتمنى لو كانت لديًّ أشياء لتزينينها. سكاكر صغيرة لنثرها وما إلى ذلك. ـ قد ترغبين في البحث في مخزن المؤن. اذهبي واطلبي من السيدة واشنطن أن تريكِ أين تحتفظ بكل مستلزمات الـنبّ كان لدينا بعض الإمدادات في المتناول. لم تكن الفتاة مئل ابنته، ولكن من الطبيعي أن يكون هذا هـا هو ما يفكر فيه. ـيجب أن أحضٍر شيئًا للعشاء.
اعتقد كلاي أنه تكفير عن فشله السابق. ملأ الأحواض، وسيعد لهـم
العشاء ويشبت قيمة ذاته.

- روز، قبل أن تبدئي في تزيين الكعكة، دعينا نرتب المطبخ. ـ أين آرتشي؟

أرادت أماندا الطفلين بعيدين عن الأنظار لكنها لم تستطِع إخر اجهما

كان هناك ذلك الخطر، كما تعرف، في القيلولة المتأخرة؛ الترنح الذي الذي لن يبدده أي شيء. حين كان طفلّا صغيرًا، كان يستيقظ وو وجهه مـجعد بسبب حشية الفراش، أحمر بسبب إجهاد الراحة، نكدَّا وغير قادر على القيام بأكثر من العبوس لمدة عشر دقائق على الأقل . وجهت لـيت لجي إتش عبارة (ابعد إذنك)، ثم ذهبت إلى باب غرفة الصبي. طرقت أماندا، لأن
 دفعت البّاب لتفتحه، قائلة اسمه.
لم يتحرك الصبي، ولم يشعر بحضور ها على ما يبدو .

بإمكانها أن ترى قوامه، ملتويُا تحت البطانيات. ــ عزيز ي، هل أنت نائم؟
 وكثفت عن شـعره، في حالة من الفوضى العظيمة، ملتف في حلقات في
 يدها على جبهته برد فعل لا إرادي. هل كان دافئًا بسبب الحمى أم دافئًا بسبب النو ؟؟
ـ آرتشي؟

فتح عينيه، من دون أن يرمسُ. نائمَا ثم غير نائم. نظر إلى أمه، لكنها
لم تركز .

ـ آرتشي؟ هل تشعر أنك بخير؟

زفر ببطء، أخذ نفنتا طويلًا ومرتجفًا. لم يكن يعرف أين كان، ولـم

 بدت جديدة أو مختلفة أو خاطئة. ــ الا أعرف. ـ ماذا تقصد؟ كيف لا تعرف؟ سحبت اللحاف للخلف، كاشفة عن هيكله النحيل، وانطلقت حرارة جسده المشعة، قوية إلى درجة أنها يمكن أن تشعر بها من دون ألن أن تضع يدها عليه. ـآرتشي؟ أصدر صوتّا، مثل صوت همهمة. انحنى إلى الأمام وتقيأ في حجره.

## rv

كونك أحد الوالدين جعلك صلبّا. كانت مهمتك صون الجسلد، وقد فهمت ما ينطوي عليه ذلك. مشهد القيء كان يجعلها تتهوَّع في الماضي، لكن أماندا تصدت لمشهد قيء طفليه
 حين كان طفلاهما رضيعين، لعب كلاي وأماندا دور الدفاع رجلأِّا لرجل. في ذلك الستاء القارس الأول، كان كلاي يأخذ آرتشي إلى متحف
 جدًّا، حيث بُني في محطة مترو أنفاق قديمة. كانت أماندا تقطع الشقة



 كلاي في الأمر، فما زال بإمكانه تصور القطارات من من عصر أكثر براء الـاءة -
 عليها الزمن. جردت أماندا حشية الفراش الم الملطـخةَ ألخـة كالاي الصبي

إلى غرفة المعيشة. _ـلدينا مقياس حرارة.

روث، الحريصة، كانت قد موَّنت الحمَّام. مسكنات للكبار والأطفال،

ـ سيكون هذا رائعا.
ساعد كلاي الصبي لارتداء كنزته الكبيرة جدَّا. نعَّم شعره المتعرج.
 دراما المطر وهو يملأ حمَّام السباحة الـاحة
كانت ذاكرة العضلة الأمومية قوية. عادت روث دور مع اللوازم
_ دعونا نقيس درجة حرارته.

وهكذا، أيضًا، كانت غريزة الأبوة. ساعد جي إتش روز فـي في العثور على
 عيد الميلاد، سكاكر صغيرة للرش في برطمانات بلاستيكية. لم تكن روز مغفلة،
 طبن، و وأدارتها بخبرة تحت الملعقة المنبسطة الثابتة، بطبقة تزيين جامدة وس وسميكة.

قال كلاي:
ـ شكرًا.
أمسكت روث ذقن الصبي، وضعت طرف الأنبوب الزجاجي تحت لسانه.
ـ أنت تشعر أنك دافئ. ولكن دعنا نرى فقط كم أنت دافئ.


 داخل جسده، لكن الصبي لن يحب ذلك لأنه قارب أن يكون رجألا ـ أنا بخير
تمتم آرتشي من خلال مقياس الحرارة، غير قادر على تحقيق ازدراء البلوغ الذي يميزه.

فحصت روث الأداة الملغزة. ـ مائة و اثنان فهرنهايت. ليس سيئًا جدًّا. وليس جيدًا جدًّا ـ ـ اشرب الماء الـخاص بك وـك، يا رفيقي. ضغط كلاي الكأس في يد الصبي. ـ خذ هذه.

هزت روث قرصين من "التايلينول") في اللحظة التي كان فيها جي إتش وروز يرشان نثار السكر، عمل ثنائي صغير ولطيف.
 القر صين في ذلك. ابتلع وحاول أن يعرف ما إذا كان حلقه محتقنًا. أراد مشاهدة التلفزيون، أو العودة إلى منزله، أو تغييب نفسـه في هاتفه، لكن لم يكن أي من هذا ممكنًا، لذا جلس هناك الك فحسب، لا يقول شيئًا. ـ سأذهب لمساعندة أماندا.
كان من دواعي سرور روث أن تكون لديها مشكلة لحلها، أو مسُكلة
قد تحلها.

بعد أن وجدت أماندا حوض الاستحمام ممتلئًا بالماء الذي كان من المفترض أن ينقذ حياتهم، أخذت الملاءاءات المتسخة إلى الى الحمَّام الرئيسي،
 بالبلاط. عصرتها كي تجف قدر استطاعتها، لوت القطن حتى خشيت أن يتمزق. كانت غاضبة، وكان هذا الفعل يتوافق مع هذا الشعور . جففت يلـي يديها

 الصغيرة التي تدل على وجودهم وبقائهم. ميزت الأشجار ويار حياتها بحلقات لا يمكن رؤيتها، أما الناس فميزوها بالقا بالقمامة التي تركوها في في كل مكان المان، طريقة

للإصرار على أهميتهم. بدأت أماندا في إصـلا

قالتها روث مثل شخصية في برنامج تلفزيوني وهي تسير في الرواق إلى الغرفة وسلة الغسيل على وركها.
 أدت أماندا نوعًا من الانحناء لسبب ما ألا حسنًا، كانت غرفة المرأها أه. ـ أنا آسفة. يمكنتي غسل ملاء ات ات آرتشي
 ـ مائة واثنان؟
 تلك الأجهزة المناعية الجديدة قلبًا وقالبًا تعمل لوقت إضار إِيافي. أعطيته
ـ شعضرَا (الكِ.

ـيمكنكِ وضع ملابسكِ أيضًا. أنا فقط .. بينما لا تزال الكهرباء مو جودة.
 لهما مشوارًا إلى المغسلة عندما يصلان إلى المنزل لـ لم تم تكن أماندا ألدا تعلم أن المغسلة كانت مغلقة. لم تكن تعلم أن الرجل الصيني الـي الذي الـي ألدار الدارها كان داخل المصعد الذي كان يحمل الركاب بين البوابات الدوارة والر الرصيف


 تأملت إحداهما الأخرى كما لو كان من المفترض أن تتبارزا. ربما كان
 كان عليها أن تتظاهر بطريقتها لتكون شخصًا صالحَا. لكن ماذا عن مايا

البيت الصغير كطوف نجاة. الجهل كنوع من المعرفة. هذا لم يُغِرِ أماندا. أبدية (كأنها مُنحت) مع هؤلاء الناس. ما زال جزء منها يتسا يتساءل عمَّا إذا لم الم تكن هذه عملية احتيال أو تضليل. كان تعذيبا، اقتحام منزل من دون اغتصاب
 ـ يـحتاج آرتشي إلى طبيب. ـ ماذا لو كنا جميعا نحتأج إلى طبيب؟ ماذا لو كان بداخلى ألنا؟ ماذا لو كان شيء ما يبدأ، أو أن كل شيء ينتهي؟ لم يكن هناك مفر من هذا النص الفرعي. ظل الناس يطلقون على الأمازون اسم رئتي الكوكب. كانت المياه التي تصل إلى الخصر تتطاير على الرخام الفينيسي، وكان السائحون يبتسـيون ويلتقطون الصـور. كان الأمر مثل اتفاق ضمني. تنازل الجميع عن أشياء تتداعى. من المعروف أن النـ الأشياء التي كانت سيئة تعني بالتأكيد أنها كانت في الواقع أسوأ أ لم تكن روث من من
 أمرًا لا مفر منه.
_لا أستطيع التفكير فيما لا نعرفه. أنا بحاجة إلى التركيز على هـلى هذا. آرتشي يحتاج إلى طبيب، سآخذه إلى الطبيب صباح الغد. _ لكنكِ خائفة. أنا خائنة.
ـهذا لا يؤدي بنا إلى أي مكان. لا لا أستطيع البقاء هنا. لا أستطيع الاختباء.
أنا أمه. ماذا بوسعنا أن نفعل غير ذلك؟
جلست روث على حافة السرير . لم تستطِع الذهابِ إلى الـى البلدة أو إلى إلى أبعد منها، إلى نو رثهامبتون. أرادت أن تستلقي على سريرها فحسبع. ـ أظن أنكِ محقة.
ـ ـ قولي شيئًا يجعلني أشعر بتحسن. كانت أماندا تبحث عن صداقة أو إنسانية أو اطمئنان أو راحة. وضعت روث ساقًا على ساق ونظرت إليها.
_لا يمكتي فعل ذلك. المواساة. أحيبت أماندا بخخيبة أمل على الفور .
-ربما أحتاج إليها. المواساة.

كانت متلهفة إلى غسل الملابس. ر رائحة الصابو الـو المحا المحايدة، هدير الماء.

 لا أستطيع أن أقول لكِ شيئًا حكيمًا وكنسيًا. ـ أعلم ... أعلم أنكِ لا تا تستطيعين.
 لا أعرف ماذا يحدث لحفِيَيَّيَ. لا نعرف أي شيء عـي عن العالم. هذه هي الحال.
عرفت أماندا أن هذه هي الحال دائمّا. لم تستطِع إلا أن تتمنى لو كان الأمر
 ــهيا بنا نأكل شيئًا ما. سأستحم، وبعد ذلك يـبا يجب أن نأكلك شيئًا. وأعتقد أن ذلك سيساعد.
لا، لم يكن الأمر كذلك تمامًا.
ـلا يمكنتي التفكير في فعل أي شيء آخر .

## ra

كان هناك شيء احتفالي تقريبًا حول هذا الأمر ـ مشروب قبا قبل الحربـ
 الباسلة روث علبة من حساء الدجاج، الذي تناوله آرتشي على مضضى دسته أماندا في فراشه المعاد ترتيبه. تذكرت الباسلة روز: لقد المد حمَّلت
 الدرجة، لكنه كان أفضـل من لا شيءـ أرسلتها ألمها أماندا إلى الفراش مع شريحة من الكعكة وجهاز كمبيوتر هُجر تقريبًا، وقضى الأربعة الكبار

 ملأت روث زبديات خزفية بالجزر الصغير والحمص. جالست أماندا
 بالسجق.
خفت حدة المطر، وجفت الشرفة غير المسقوفة تحت الأفاريز.


 ارتدادية للضوضاء، أو كانت موجودة، و كان كل شيء في رؤوسهم.

ربما ما سمعوه هو السمماء نفسها تتصدع، كما تنبأت (هيني بيني"(*).
 وربما بسبب ذلك كان الطقس الذي يمارسونه مبهجّا بشكل غريبّ، أو ربما كانت هستيريا جماعية، أو ربما كان نبيذ (اشاردونيه)،، باردًا وبلون عصير التفاح. بدا الطقس بأنه ممارس أو مألوف مثل عيد الشكر، تمرير الطعام على

 مزورة، الرجل الذي حول مئات الآلاف من الدو لار الارات إلى ابنه البالغ





 غادر هؤ لاء الأشخاص في اليوم التالي، فسيتعين عليه أن يتذكر منحهم ألف دولار مقابل العناء الذي تكبدوه. لم يكن جي إتش متأكدًا مما إذا
 الحلوى، لمَ لا؟ كانت هناك أجواء من النهاية، على الأقل بالنسبة إلى الـى كلاي. كانت الملابس التي أصبحت نظيفة الآن تتدحرج في حضن المجفف
 واعتقد أنه سيسأل جي إتش عن الاتجاهات، رسم بالقلم الرصاص،
(\%) (ا) شتخصية خيالية من كتاب أطفال بنفس العنوان، مي دجاجة تقع عليها حبة ذرة فتظن أن السماء تسقط. (المترجمة).

الخلاص الآمن. اعتقد أن الصباح سيأتي ويفاجئهم بجماله وسيتو جهون إلى المتزل.
قطعوا كعكة روز. وضعت روث عبوات الآيس كريم سعة نصف لتر
 المقاوم للصدأ لغرف الآيس كريم. كانت هناكُ أطباق كافية لمل المع الغسالة. قالتها أماندا: - حسنًا، ما زالت الكهرباء تعمل . توقفتَ عن ملاحظة شيء مئل تدفق الكهر باء، شئ شيء لا يمكنك رؤكيته
 وبيطء شُديد، من حوض الاستحمام في حمَّام الأطفال، لكنها لم تكن تعلم ذلك.
تحولت المحادثة إلى الأماكن التي سافروا إليها. قال جي إتش هازئنا:
 فكرت أماندا في تلك الأماكن حيث لا تُظلم الليالي أبدًا؛ هلسنكي،
 للأرض. كانت تخشـى عودة تلك الضوضاء، التي لا يُدرك كـك كنها في الظلام. لم يعرفوا شئئًا بالفعل.
-ديزني؟
ضحكت. كرهت الأمر في ذلك الوقت لكنها تتعتز بالذاكرة.
قال كالاي: ــتقأ آرتشي أيضًا. أراد أن يفكر في الأمر على هذا النحو؛ تلك العطلة تعني أن الأطفال
 ذلك! كان هذا أكثر متعة من الاعتقاد بأن آرتشي مريض تحدئت روث عن باريس. كانت تقضي مع مايا وقتًا لتناول الشاي في

فندق ("جورج الخامس")، وقاستا الأحذية في "(جاليريا لافاييت)، وركبتا
 عشرة سنة عدَّتها أقل من مستواهـا ـ مدينة رائعة كما قيل لك دائما . - يجب أن نفعل ذلك في عطلة الـُستاء. باريس جميلة جدًّا إلى درجة

 أقدامهما. لقد تذكر لقطات لفيضانات باريس، متى حدث ذلك؟ نقل متحف "اللوفر" 0 " ألف عمل فني حتى لا يدمرها نهر (السين"). ـ سنرى منسوجات (اللسيدة ووحيد القرن").

## ـ تبدو غالية.

أخافت الوعود الفارغة أماندا. ماذا لو كانت حربَا، كبيرة بما يكفي لتوريط
 أن الأمر أسوأ، أن الحرب لا يمكن أن تصفه. تلك الطائرات قد أرسلت من روما إلى نيويورك لتلتقي بأخرى تقترب من غرب أفريقيا. معلومات


 أرشيدوق؛ كل يوم كان عبارة عن معمعة من الغرابة شُبه المتز امنة. فرغت علب الكرتون. أعجب الجميع بالكعكة المصنوعة من علبة. تجمدت لطخات الشوكو لاتة على الصحون. عندما يحل الظلام الحقيقي،

 الفترات الطبيعية التي نشهدها أحيانًا في المطاعم أو في الحفلات ت عندما يهدأ الحديث وتميل الصحبة المتجمعة إلى الأمامه متوترة كأنها تسمع شيئًا

بالكاد يمكن تمييزه. لم يتبقً بيض في الثلاجة، لكن ربما بإمكانهم تقديـم الحبوب على الإفطار .
قررواء من دون مناقشة، الجلوس بيساطة والشُعور بالرضا

 كان ضعيفًا. نظرت روث نحو النافذة وعلى الأغلب رأت انعكان النـاس صور تها

قطع جي إتش الليمون إلى شر ائح، عملات صفراء اء غنية ألى بالنـي النكهة.
 الثلج ووضعت الحمضيات على لسانها كما فعل الكاثوليك بـج الىسد المسا المسيح. متحولة إلى شخص جديل. كانت ثملة. كانت القصة هي حجم صوتها. ـ سأحصل على كأس أخرى. كان هذا أمرًا أكثر من طلب.
ـبك بـل جرور. إتش:

فاح كلاي برائحة السيجارة التي عاد لتوِّه من الاستمتاع بها، على الرغم

 كانت هناك دراسات انتهت إلى أن الحبس الانفر ادي يجعلك مجنونًا. لقد
 كانت وظيفته كر جل.

- جورج، هل ترسم لنا خريطة؟ غدَّا؟ ستدلنا على الطريق. من الواضح أنه لا يمكن الوثوق بي.
ـ سأقود السيارة إلى البلدة. بإمكانك أن تـ تـبعني. لم تقل روث أي شيء

كانت أماندا خائفة من أن تتحدث بشكل مدغم ومن أن تبدو تملة أكثر مها عرفت أنها كذلك. كانت امرأة تسيطر على الأمور.


ستذهب روث معه. لن تبقى هناك بمفردها. أرادت منهـم المغادرة والبق البقاء. ليس بوسعها أن تكون غير مبالية، مع أنها أرادت أن تكون كـن كـلك. لم تكن تريد أن تشعر بالذنب.
 - إنها بعيدة. نأمل فقط أن الهواتف. . لم يكلف نفسه عناء الاستنتاج ـ علينا الاهتمام بآرتشي... قال تلعثُم أماندا ما يجب قو قوله. كان الصبي مريضّا. لا يهم سبب ذلك، المهم فقط ما فعلوه حيال ذلك. كل تلك السنوات من القاتي القلق بشـأن حاقن (الإبيفيرين" الذاتي المكلف، المثبت على جانب جسد الصبي، مثل الرئيس

 ما، حتمّا، سيفعل ذلك. ـ قبل أن تذهب، سأعيد لك نقود
كان جي إتش عادلَا، أو كان الاتفاق اتناقًا. كان يشرب النـو الفودكا أيضًا . اتحد الأربعة في بحثهم عن سلام مؤقت مصنوع من النسيان. كاد الوا الأمر ينجح، كاد أن ينسى سبب وجودهم معا في المقام الأولن. ـلـ لـن أنسى ذلك، يمكنتي أن أؤكد لك.
 الفواتير الطبية. ربما احتاجوا هذا المال لاستبدال نُلاجة مليئة بالأطعمة

المتعفنة. ربما ستحب محررته في ("نيويورك بوك ريفيو") مقالته إلى درجة أنها ستعرض عليه عقدَا أي شيء، أي شيء، كان مدكنًا. وضع يده على يد زوجته ليخبر ها أنه يعتقد أنهم يتخذلذي

لم تكن أماندا تخاطبه وحده، و كانت ثملة بما يكفي كي لا تهتم بأن هؤ لاء الناس متورطون. كانوا عائلة الآن، أو شيئًا من هذا القبيل. ـ إذا كانت هذه آخر ليلة لكِ في إجازتك، فيجب أن تستمتعي بها كدست روث الأطباق المتسخة واحذًا فوق الآخر، وتركت جانبًا حقيقة
 وروث المضيفة، واحتاجت فقط إلى تنظيف الطاولة. ـ نخب الاستمتاع. للاستمتاع بالعطلات. للاستمتاع بأي لحظة في الحياة، على ما أعتقد. الاستمتاع بلحظة انتصار. أعتقد أننا بحاجة إلى التمسك بتلك اللحظات. رفع جي إتش كأسه. كانت اللفتة صادقة. ـ ـ سأستمتع، سأستهتع. شعرت أماندا أنها دفاعية. مثل القول: أنا أستمتع بوقتي، أنا أقضي وقتًا

 ـ هذا ليس طلبّا، إنه دعوة.
 يستطِع الانتظار لمعرفة من الذي أصبح ثريًّا، لأنه في مثل هذه اللحظات الـي شخص شجاع أو محظوظ فحسب يفعل ذلك دائمًا. كان يأمل أن يصبح الليل أكثر برودة. أراد أن يقف في الخارج ويرتجف، ثم ئر يغرق في حوض
 أعادت أماندا ملء كأسها بالشُراب. أرادت مزيدًا من الآيس كريمه،

الحالاوة الباذخة في فمها. لم يكن هناك المزيد، ولكن كان هناك عدد من (الدونت)، وكانت هناك عبوة من الكعك، وكانت لديها خيارات. كانت تعرف قبل ذهابهـم للنوم في تلك الليلة أنها ستتسلل إلى المطبخ، وتمنز ونـ
 الأمريكي الطري، وتغمس إصبعاً في الحمص. عندما وقفت، تحر الحركت الغرفة، قليًاً. ثبتتها الطاولة تحت أطراف أصابيا أصها. أغلقت روث باب غسالة الصحون، راضية. ــ أعتقد أنني سآخذ شرابًا آخر . وقفت أماندا.
ـ يجب أن أطوي الغسيل. ربما أحز م أغراضنا. ـ يمكنني مساعدتكِ. في الطي. يمكننا الطي. حزم الأغراض... فلنبدأ خطوة بخطوة. قالت أماندا: ـ ــ أعتقد أننا يجب أن نكون مستعـد



 دافئة، في أكوام مرتبة، وأسقطت في قاع حقيبة من القماث الخشن - يجب أن أتذكر أن أذهب إلى الخارج وأحصل على نعال الجميع. _دعينا فقط نتوخى الحذر.


 ـ لقد كان يومًا غريبًا. أنا بـحاجة إلى الواقع.

جلست أماندا على الفراش. - يومُ شعرت وكأنه أسبوع.
 بتوعك.
كان كلاي يشحن هاتفه، أراد التأكد من أنه جاهز عندما تعود الشبكة
إلى الاتصال بالإنترنت.
تققت أماندا.
ـ ماذا لو سببت لنا هذه الضوضاء المرض ـ من الممكن ذلك.
ماذا لو سقط الشعر من رأسه، كما حدث لمرضى العلاج الكيميائي في البرامج التلفزيونية، ماذا لو تقشُرت أظافره المرنة لتكشُف عن ألمن أنعم جزء من جسده، ماذا لو تتجوفت عظامه وضعفت، ماذا لو جرى جرى السم في دمه،

 أصبح الورم كرة لينة تضغط على مححر عينه؟ -وهؤ لاء الناس.
همست بهذا. كانت تخونهم. كرهت جورج واشـنـطن (أي نوع من

 ويدها اليسرى تهيم بلا وعي للضغط على ذراع كلاي اليمنى، الهاجعة فوق فو ذراع نقل السرعات. أرادت الابتعاد عن هذا الما


 شخص إيقاف إرهابي عازم، أو إيقاف التغيير التدريجي في دري درجة الحمو

في المحيطات. ضاع العالم، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يفعله كلاي أو أماندا حيال ذلك، فلماذا نناقش ذلك؟
 كانت النهاية حتمية، فلماذا لا نشرب، نـأكّكل، نستمتع باللحظظة، مهما كانت؟ ـ هل تعرفين ما أود فعله؟
سحب كالي قميصه فوق رأسه وألقاه إلى أماندا لتضعه على كومة الأثياء القذرة، مبتسمًا ابتسامة عريضة ومتتفخًا.

## rq

ربما كانت أماندا جشعة. أحيانُا، لأنك لا تعرف ماذا تفعل غير ذلك،
تمارس الجنس. يمكن أن يجعلها كلاي تشعر بتحسن، ليس نفسيًّا ولكن


 على اللحاف الأبيض الناصع . سقطت الملابس التي كانت تحزمها على الأرضية الخشبية. تذكَّر القميصُ الذي ارتداه كلاي العرق المفاجيئ، استجابة الخوف لتلك
 فخذه وذاقت الملح. كانت الأصوات التي أصدراهاها قريبة من الصراخ الها

 الجسد على الجسد. التصق الشعر على الجلد بالبصاق. فرصة النسيان.
 واحد، قضيبان، ثلاثة، أربعة! فكبرت في أن جي إتش ير اقبها من عند العتبة، تم يدخل إلى الغرفة كي يقدم بعض الاقتراحات، كي يشجع كلاي على الى


ضاجعي، انسي. وصلت إلى الذروة مرة، مرتين. ما بقي على بطنها كان كافيًا لمل كأس شراب صغير، كان ذلك عمل شاب. كان كان كافيَّا لإنجاب طفل . أنت بحاجة إلى القليل جدًّا لإنجاب طفل .
 ببشرة وردية ونظيفين وأصحاء وأقوياء، نظام عالمي جلديد المديل لأن العالم القديم
 عليها مثل الحلزون على البردي، على ذلك اللحاف الأبيض الجميل. كان كلاي منقطع الأنفاس. كانت مضاجياجعتها بهذا الشكل الشكل مثل نفخ خمسين عوامة في حمَّام السباحة. في بعض الأحيان أمكنه تصور ورم مزدهر في رئتيه، أسود ورهيب. ومع
 تأثير التبريد المقصود. ــ أُحبكِ
ظهر صوته أجش بعد كل تلك الزفرات ونداءات الحث الم لم يشُعر بالخوف مما فعلاه توًا شـعر بالإحياء. فكر في روث وتع وتعهد أنه عندما يعودان إلى الى
 تتحمل ما دامت الحال هكذا. شُعرت أنه من عدم الصدق أن ترد تصريحا بالحّ بالحب. كان الصدى مجرد خدعة فيزيائية. شعرت بالحرين ــ أنا قلقة بشأن آرتشي
ربما كانت هذه أفضل مرة مارسا فيها الجنس، على الرغم من أن المتعة، مثل الألم، سرعان ما تُنسىى. ـ سيكون بخير ـ سنعود إلى المنزل، وسنذهب إلى الدكتور ويلكو كس . نكزت البقعة على مفرش السرير، قلقة. - من يهتم بذلك؟

غمس إصبعه في السائل. المنوي مثل الريشة في الحبر. كتب حروفًا وهمية على بطنها.
ستجرد هذا الفراش أيضّا، وتترك البياضات على أرضية غرفة الغسيل . - ربما عندما نعود يمكننا القيام بشيء مميز • إنها لا تزال عطلتيا التنا. يمكننا
 أراهن أن ذلك سيكون رخيصًا.
 كان كالي جائعًا في ذلك الوقت. ـ أحد تلك الأماكن قديمة الطراز . الكروم. صندوق الموسيقى. طبق اللاحم المة.طع مع البطاطس والبصل.
 ـ مكان قريب لقضاء الإجازة. السينما. الذهاب إلى متحف " امتروبوليتان" للفنون. عئاء في مطعم صيني يقدم خدماته للجالسين على الطاو لات، مع أواني الشاي الفضية وشرائح البر تقال عندما يحضرون الفاتورة. كانت الحياة التي عاشو ها مثالية. تخيل كلاي نهاية مدينة صيفية: وميض الحرارة، والتقطير من وحدات
 إدارية تُسرب تكييف الهواء على الأرصفة الرطبة حيث كان السائحون
 الر خامية والمسبح المثالي ودفاتيح الإضاءة التي تعمل باللمس كلها ولها حسنة وجيدة، ولكن مهما كان البيت متواضعُا، فلا يو جد مكان مثّل البيت، إلخ. ـ أنت لا تعتقد أن أي خطب أصاب روز، ألي أليس كذلك؟ لحظة استسلام أقصر من النيبوة الجنسية. بدأ كلاي في زد فعل تلقائي بالقول إن كل شيء القيء على ما ير ايرام، لكنه لم يصدق ذلك، وعلى أي حال، في الواقع، لم يكن التصديق مهمًا
ـ ـلا. بدت لي بخير ـ هل لاحظتِ شيئًّ؟

ابتلعت أماندا لعابها، وضعت يدها على حلقها. هل أصابها خطب ما؟
ـ هل أنتِ بخير؟
 لم يكن كالي أكثر الر جال ملاحظة قَطُّ
وقفت أماندا. مسحت بطنها بأحد سراويله الداخلية المطار الواية. أظهرت

 في يدك، ناعم الملمس. بطبيعة الحال، كانت هناك أك أيام تقوقعت فيها، ولم ترغب في أن يراها أحد. كانت في الغالب امر أة مهتمة بالاندا الندماج . الطريقة التي



 أيضًا وناضجة ومرغوبة. كان البشر وحوشُّا ولكنهم كانوا أيضًا إنـا إبداعات


 كانت امرأة، فمطت ننسها وحولت وزنها من ساقِ إلى أخرى مئل تمثال

> ـ ـدعينا ندخن.

كلاي، المراهت، كان فخخورًا بأدائه، كما لو أنه رمى الجلة أو أحرّ أحرز هدفًا
 لم يكن في الأمر رشاقة. شوش قضيبه التناسق، إهانة للجمال.

ــ ما المشكـلة في الجلوس عاريّا والتدخين في هواء الليل؟ ـ حسنًا... روث وجي إتش . - من يهتم؟ جذب كلاي الباب ليفتحه، لكن أماندا هي التي لاحظت: قطع في سططح الزجاج. صدع كان أكثر من مجرد عيب. كان رقيقًا لكنه عميق، ممتد لبو صات، شق، في مكان مؤجر . ـ انظر إلى ذلك. ألقى كلاي نظرة على الزجاج. وضع يده في يدها. _لم يكن هذا هنا من قبل. خفضت صوتها، غير راغبة في أن يسمعها أحد. ـ هل أنتِ متأكدة؟
غمغمة، شفتان متجعدتان حول السيجارة.
 يكفي لكسر الزجاج. الضوضاء كشيء ملموس. ارتجفتت من الهواء البارد والذكرى أيضّا. أغلقت الباب خلفها، وو قفت عارية في الهواء البارد، غير محمية بالملابس، في جر أة على الليل وعلى أي شيء آخر كان هناك.

## $r$ 。

ذهب كلاي ليعد لهما شُرابًا، عاريًا، (انياندر تال"، أساسيًّا. سينتهون من

 أسنان جديدة وملابس سباحة وكتب وغسول ولا وملابس نوم وجوارب. أو لن يفعلو!! لم يكونوا بحاجة إلى أشياء. لن تبقيهـم الأشياء
 لتكسير الزجاج أو أي ظواهر أخرى غير مبررة. كانت غير جوهرية. الأشياء لا تهم.

 أكثر إرضاء: قد تشعر أنك تملكها على على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن أن
 موجودة، وظلت ضاغطة عليها حتى طنت الآلة عائدة إلى الحياة. فار الشيء مثل مرجل (الأخوات العجيبات). لو أنه فقط كان كذلك. كالك كانت أماندا ستطلب أن يُشفى ابنها المسكين المصاب الصاب بالحمى، بالطبع ستطلب
 تقدمه لساحرة، فقط الرغبة نفسها مثل كل إنسان على قيد الحياة. كان عليها،

كما أدركت، أن تنهض وترتدي رداءها وتدخل على رؤوس أصابعها إلى الغرفة المظلمة وتقيس درجة حر اروة آرتشي بلمسة من يدها



 التي بالكاد يعرفها عارية تمامًا ومن الواضح أنها أنها في حالة ما بعد الجماع

على شرفته غير المسقوفة.

سيكون من المخادع التظاهر بالعار . أُعفيت من ذلك. حتى إنها لم
تتورد خججلً .

ــتبين أنها ليلة جميلة، على ما أعتقد. أشار نحو حوض الاستحمام

- بعدك من فضلك. إذا كنتِ لا تمانعين في المشار كة. لم يعد شيء يبدو غريبًا بالنسبة إليه. تابع: ـ كان لدينا نفس الفكرة. لم ترغب روث في الاني الانضمام إليَّ، لكنتي سعيد لأنني لم أكن وحدي هنا.
أقرب ما أمكنه أن يصل إليه من اعتر افي بالـي بالخوف.
 باردة، تنفجر على جلدها، مما يبعث على راحة متقطعة. جلس جي إتش
 تكون ابنته. لم يكن أحدهـا يمثّل أي شيء للآخر، غريبين عاريسن. ـ هنالك صدع في الباب. أشارت نحوه.
ــلقد لاحظت ذلك للتوٌ. أعتقد أنه يجب أن يكون...


## لقد أجرى تحقيقه الخاص.

 كذلك؟ تحول جميل للعبارة. شكل الحرف "Y\# " إذا خغطت، إذا
دفعت حقًّا، أُراهن أنني أستطيع كسر الشيء.

لم يكن ليضغط على الزجاج. لم يكن ليكسره. لقد احتاج إليه، على الرغم من أن الزجاج لم يقدم سوى وهم الأمان ـ هل تعتقد أنه بسببـ...؟
ترك و جهه يقول ذلك. لماذا كانوا يناقشون هذا حتى الآنذ؟







 ـ أريد فقط أن يكون كل شيء علم ألى ما يرام.

 يكون في الريف، لكن ليس لأن ذلك كان جيدّا لروحه. هل جعلته النجوم
 قال اسممها فحسب، ليس أكثر.
 لم تستطِع تحمل ذلك. ـ الهدوء صاخب للغاية. كان هذا من أول الأشياء التي لاحظتها، عندما

بدأنا قضاء الليالي هنا. وجدت صعوبة في النوم. في المنزل، لا يمكننا سماع أي شيء. نحن في مكان مرتفع. في بعض الأحيان صفارة إنذار، ولكن في ذلك الحين، تحملها الريح بعيدًا.

بدا العالم من شقتهما و كأنه فيلم صامت الحـو ـ ما زالت لدينا كهرباء.
كانت ترى البخار، حجابًا فوق الظلام
 أنا مدين بثروتي، على الرغم من تواضعهاه اللمعلومات. سكت. بقبق الحوض
ـ رأيت ذلك، لعلمك. قبل انطفاء الأنوار نظرت إلى السوق وعرفت أن شيئًا ما قادم.
ـــيف يُعقل ذلك؟
لا يبدو هذا ماليًّا بل روحيًّا. فتح كلاي الباب. ـ هل أنتِ بخير؟
ـ ـنحن نتحدث فقط.
لوح جي إتش لكالاي.
سار نحو الحوض كما لو أنه ليس من الغريب أن يُرى عاريًا هكذا، أن يجد زوجته عارية مع شخص غريب. سيتظاهر كلاي بذلك.
 أفعل ذلك، وتفهمين. يخبركِ بالمستقبل. يحافظ على الثبات ويعد بالانسجام. يتحرك لأعلى أو لأسفل، وأنتِ تعلمين أن هن هنا ونا يعني شيئّا ما. تنظرين عن قرب وتحاولين فقط فهـم ماذا يعني ذلك. إذا أجدتِ ذلك، فستصبحين ثرية. إذا لم تجيلي ذلك، فستفقدين كل شي\& ـوأنت تجيد ذلك؟
تناولت أماندا الكأس التي قدمها لها زوجها.

انزلق كلاي في الماء، مما تسبب في تناثر رذاذ كثير جدًّا.
 ـالمعلومات. تالها جي إتش كما لو كان الأمر بسيطًا. شُرحت أماندا:

- يقول إنه كان يعلم أن ثنيَّا ما مايـأتي. صدتته. كانت بحاجة إلى تصديق شيء ما ما


 ـ هل رأيت نهاية العالم؟ هل يمكن للأرقام أن تتوقع ذلك حقًّ؟ كانت الكأس في يدها باردة
ـ عمَّ تتحدث؟

اعتقد كلاي أن جي إتش بدا وكأنه رجل مجنون يحميل لافتة ويسير في
 الشـارع الحقيقي، الذي كان مدخله مغلقًا بواسطة أعمدة قصيرة تمنع مرور السبارات من دون تصريح. قال جي إتش بنبرة اعتذارية:



- ربما كل شيء على ما يرام. كانوا ينجر فون. كانوا يقولون أشياء لا يـجب قولها ـ آمل أن يكون الأمر كذلك من أجلنا.
 لم يعجبه في أوباما؛ الوعد الغامض شبه الديني. فضَّل خطة. كانت هناك، تحتهمه، رشة ماء عالية. خافت أماندا على الفور. اعتدلت جالسة في وسط حوض الاستحممام، واستدارت إلى الفناء خلفها. _ ما كان هذا؟

 بدا المكان أشد ظلمة على نحو ما. كانت هناك رشة رشة، رشة محددة ومدروسة في حمًام السباحة. على بُعد أمتار، لكن لا يمكا لا يمن رؤيتها.

 _ ماذا كان...؟
أسكتها جورج. كان لا يزال قادرًا على الخوف. ـ ما هذا؟

لم تكن تهمس، كانت مصابة بالفزع. -ربما غزال.
تذكرت السياج. كيف سيكون صوت الغزال إن كان في محنة، كيف تبدو دموع الغزال؟

ـ ضفدع.
اعتقد كلاي أن هذا كان واضحاًا ـ سنجاب. بإمكانهم السباحة.

دفع جي إتش نفسه خارج الحوض وسار نحو المنزل، حيث كان هناك

 هناك في حمَّام السباحة أسفل منهما، طائر فلامنجو، ورديًّا وعبيًّا، يرش
 _ هذا فلامنجو .
قالت ذلك على الرغم من أنه كان واضحُا. كان الفلامنجو طائرَا ورديًّا.
 درجة أن الطفل الصغير يعرفه. _ هذا فلامنجو؟
_ هذا فلامنجو
بأطر اف أصابعه، فرك جي إتش البخار من على نظارته ـ لـ يك يكونوا يعرفون ما كان يحدث في العالم، لكنهم عرفوا هذا.
 بإمكانهم رؤية فلامنجو آخر، لا، اثنين، لا، ثلائة، لا، أربعة، لا، خمسة، لا، ستة. تتبختر على المرجة بمشيتها الخلفية. متمايلة وقوية. حلق طائرائران الثان كما تفعل الطيور؛ على غرار الباليه. ارتفعا فوق السياج، هبطا في الماء.
 ذكاء ساحر في عيونهما. كانت أجنحة الفلامنجو أوسع مما كنت تعتقد.
 مع ذلك كانت مهيبة. كان جمالها مذهاٌْ ـ اختفى المنطق. _لماذا...؟؟
الماذا") لا يهم؟ هل ("كيف") أو (هل هذا حقيقي") أو أي شيء آخر آلخر مهم؟ بوسع أماندا أن ترى أن جورج واشنطن يمكنه رؤية هذه الطيور أيضًا، ولكن


الاستحمام، مطاطية بفعل الحرارة الممتصة. وقفت عارية مشل يوم ظهورها
 السباحة، وبني جلدتها على العشب وراء اءها ـ فقط أخبرني أنك ترى هذا


عقله وعينيه. _ أراه
شعر كلاي بالبرودة، عميقًا بداخله. غدًا سيبدأون الر حلة في سيارتهمه، وكان هناك نذير . رحلتهم ستغضب الآلهة. لقد أُعطوا علامة. انسكب الويسكي في حوض السباحة بينما وقف. بدأت الطيور.
 ذكورية متباهية. أي فلامنجو، عند رؤية هذا، كان سيود احتضان ذريان الريتها. كانت هذه طيور الفلامنجو، أفضل طيور الفلامنجو، معافاة وقوية. ارتفعت في الهواء، حيلة بسيطة، وفوق الأشجار. تبعتها طيور الفلامنجو التي على العشب، سبعة طيور وردية بحجم الإنسان، ملتوية وغريبة، تصعد إلى ليل
لونج آيلاند، جميلة ومرعبة بنفس القدر.


 باردة وذكرته أنه على قيد الحياة.

## W

لم تسفر ثلاجة جي إتش المألوفة القديمة عن شيء سوى مفاجأة. لم يكن ليملأها بمثل هذه الأشياء: لحوم باردة في ورق مطوي، وبقايا لفائف كوسة مشوية، وجبنة بيضاء صلبة في سيلوفان مدهن، ووعاء خلط من "الباير كس"
 بالجنون فقط . وجد علبة مقرمشات، كيسًا مفتوحَا من رقائق البطاطس، أنبوبًا




وجد سروال السباحة الخاص به، وهو يجف على الدرابزين. وجد (تيشيرت) آرتشي الذي اقتطعت أجز اءء منه، وكشف اعن عضلاحلاته المغلوبة

لبست أماندا رداء. لم يكن لديها أي فكرة لمن كان المان، ونسيت سحب الشيء لإغلاقه على حجرها.
شكره جورج من فم مملوء بالجبن اللزج. سعل قليلًا.

- إنها من حديقة حيوانات. تعطلت الشنبكة الكهربائية ولم تستطِّع إبقاءهم

في الأسر .
اخترق جورج الجبن بسكين شر ائح اللحم.
 التي تحافظ على الكلاب في محيط ملكيتك. ـ حـدائق الحيوان تشذب الأجنحة، أليس كذلك؟ كانت أماندا قد قر أت هذا في رواية (ابوق البجعةا). لم تكن متأكدة من صحة ذلك.
ـتـلك الطيور بإمكانها الطيران. كانت تلك الطيور برية. تناول كلاي سكين جورج لشُر ائح اللحم وقطع السلامي إلى شر الئح. _ لا بد هناك تاك تفسير منطفي. ـلم تكن ترتدي لفائف أو أي شيء. أغمضت أماندا عينيها للعودة إلى مكان أينا الحادت. _ـنظرت. بحثت عنها. اعتقد جورج أنه بالكاد يحتاج إلى قول: لالا توجد طيور فلامنجو برية
في نيويورك".
 لم تتصف السوقية بالقوة التي أرادتها . أرادت الركض في المرا لفناء وهي تصرخ على الطيور لتعود، لتظهر نفسها، لتفسر ر ألفا
 التي كانت ترتديها في المنزل، والمغسولة حديثنَا. لقد خرجت مت من الطابق السفلي ولم تشتعر حتى بأنها من دون حماية، كما كانت ستفعل لو واجهت

البواب وهي ترتدي ملابسها على هذا النحو. كانت في سلام مع هؤلاء الناس. لقد عرفوا بعضهم البعض الآن. في الطابق السفلي، حاولت استخدام



أن روب أماندا كان مفتوحا إلى درجة أنه بإمكانك رؤية حدبا الانـة عانتها.
 ـ نتناول وجبة خفيفة في منتصف الليل. ـ فاتك شيء
لم تكن أماندا تهكمية ولكنها كانت صادقة.

كان جي إتش ممتليًا بالمودة لروث. كان جي إتش تقريريًّا. تمسك بالحقائق. حتى إنه ذكر عري أماندا. سبعة من طيور الفلامنجو و ـ إذا طُلب منه


قالت روث:
ـ اعتقدتُ أن طيور الفلامنجو تعجز عن الطيران. افترضت ذلك. ربما
لم أفكر في ذلك من قبل .
ـ ـكائن بنفس حجم روز .
 ـ كنت أعلم أنها كانت وردية اللون، لكنتي لم أكن أعرف أنها كانت وردية بهذا الشُكل. لا يبدو و كأنه لون طبيعيـ أعد جي إتش لزو جته شُرابًا. _أنت متأكد.
لم تكن روت تشُكك بهم. لم يكن هنالك شيء قد يخطئون في فهمه بشأن طيور الفلامنجو . لقد تخلت عن توقعاتها. _الفلامنجو هو الفلامنجو.

## أرادت أماندا أن تكون واضحة.

ـأُلهم كلاي: السؤ ليس إذا ما كنا متأكدين، ولكن لماذا...؟

ـ لديك أناس أثرياء هنا. إنها مجموعة خاصة بشخص ما. حديقة حيوانات مصغرة. بعض عقارات (هامبتونز") هي في الواقع سفينة. هؤ لاء المليارديرات من أنصار البقاء. لديهم جميعًا مجمعات سكنية خاصة في نيوزيلندا حيث يخططون للذهاب عندما تصبح الأمور كارثية. ـ هل هناك شـئ شـئ حلو؟ رشفت روث الشُراب. لم تكن تريد ذلك حقًّا دفعت أماندا الكعك إليها عبر الوحدة الوسطى رئى للمطبخ. -ربما كانت الضوضاء التي سمعناها هي الرعد. عاصفة ضختمة من نوع ما. لقد سمعت عن طيور تُبعد عن مسارات هجر تها. كان هناك ذلك

الإعصار في المحيط الأطلنطي، وتاهت الطيور حاول كلاي أْن يتذكر ما لم يعرفه قَطُّ. ـ هل هي طيور مهاجرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل تعبر المحيط؟ ربما هذا ممكن.

قالت روث:
ـ ألا تحتشد في البحيرات؟ ألا تأكل نوعًا من الروبيان، ومن هنا جاء ريشها الوردي؟ أعتقد أن هذا اصحيح

قال جورج:
ــنحن مـجرد حفنة من البالغين لا يعرفون شيئًا عن الطيور.

 رصاص، وجريدة، وبعض الهدوء.

ـ نحن لا نعرف أي شيء عن الضوضاء العالية إلى درجة كسر الزجاج. لا نعرف أي شيء عن إعتام في ملينة نيويورك. نحن أر أربعة بالغون لا نعرف كيف نحصل على إشارة الهاتف المحمول أو نجعل التلفزيون يعمل أو نفعل كثيرًا من أي شيء على الإطلاق. الغرفة ممتلئة بالمضـغ، والثلج يدور داخل الكؤوس. ابتسمت روث: ـ مضحك كيف كنت أخبر كم عن "ابحيرة البجع") . _البجع، طيور الفلامنجو . نفس الشيء، لكن ليست كذلك. ـ أحتاج إلى أن يأتي الغد. استشار كلاي الساعة الرقمية على وجه الميكروويف. ـيجب أن ننام. قال جي إتش:
ــ تريد العودة إلى المنزل. نحن محظوظون لأننا في المتزل بالفعل. - إلا إذا.

لم تكن روث مهتمة بتوزيع العبارات المبتذلة والمواساة. لم تستطِع
رؤية الجانب المشرق.
ـ كانت هذه علامة. لا يجب أن تذهبوا. لا يمكننا الذهاب معك.
قالت أماندا:

t.me/t_pdf

ـ قلت إنك سترينا الطريت.

قالت روث: ـ إنه ليس آمنًا.

ماذا لو لم تأتِ روزا يوم الخميس؟ ماذالو كان ثنيء ما هناك في الخارج قادمًا لهم؟؟ ـ علينا أن نأخذذ آرتشي إلى الطبيب! شعرت أماندا بالأمر في جسدها، مثل توق طائر إلى الهجرة. ــ نـحن مغادرون، قلت إنك ستساعدنا في إيجاد الطريق. لم يؤمن جورج قَطُُ بالأمور المجهولة السهل فهمها. لم تعد الرياضيات مهمة بعد الآن، أو أنها كانت بالكاد
تصلح. قال لزوجته:

ـلن يحدث لنا أي شيء إذا سافرنا علـي الـي الطريق.

كانت روث متأكدة. أنا لا أثق في النظام.
-ربما يتحسن آرتشتي إذا بقينا في مكاننا. ربما يستيقظ غدُا، والحمى قد اختفت، ويريد أن يأكل كل شيء في في المنزل
 لم يكن كلاي يريد الذهاب الآن. كان مرعوبًا. ـ أشعر بالأمان هنا. عرفت روث أن سلامة هذه العائلة لم تكن مشكانتها حقّا


قال جورج: -بإمكانكم البقاء. ــ لا يمكننا فعل ذلك. كانت أماندا حاسمة.
ألا يمكنهم ذلك، على أي حالْ لـ لم يكن كلاي متأكدًا. - بإمكاننا... بإمكاننا النزول إلى الطابق السفلي. بإمكانك الحصول
على غرفة نومك.

كانوا هادئين، كما لو كانوا يعرفون أنها كانت آتية. وأتت. الضوضاء

نفسها؟ بالتأكيد. نعم. من المحتمل. لـَ لا؟! من يعرف؟! مرة، مرتين، ثلاث مرات. تشققت النافذة فوق الحوض . وحدة الإضاءة الكروية المعلقة فوق نضد المطبخ شُرخت أيضًا. ربما كان من المفترض أن تنقطع الكهرباء،

 في السماء الأمريكية، وهي تسرع نحو المستقبل الأمريكي. طائرة لا يعرف

 هناك مزيد من الأفعال وردود الأفعال أكثر مما يمكن حسابه على أيدي الحزب الثماني. ما كانت حكومتهم تنوي القيام به، وما كانت الحكي الحكومات الأخرى تنوي القيام به، ليس سوى طريقة مجردة للحديث عن الختيارات حفنة من الرجال. لم تكن قوارض (الللاموس" انتحارية، كانت منساقة

 طبيعة شديدة البشُرية تتصف بها تلك الغريزة للى مجموعة من القوارض. ربض ملايين الأمريكيين في منازلهم في الظالام، لكن الآلاف منهم فقط
 وتساءلوا فحسب عما كانت. مرض بعض الناس، لأن هذا كان الن تكوينهـم فحسب. استـع آخرون وأدر كوا مدى ضآلة فهمهم للعالم.


 فحسب في نصفـ إقعاء، وشد عضالاتها لم انم يكن شيئًا مزعجّا.
 الطفلان بنفسيهما من فراشيهما وو جدا الكبار، وكانت أمهما هي التي

ركضا إليها ـ دائمّا، في هذه المواقف ـ وضغطا وجهيهما على الرداء الغريب الذي غطى عريها، وضمتهما بقوة إلى جسدها إلى تانحا تحاول تغطية آذانهما بيديها، لكن كان لديهما أريع أربع آذان فيما بينهما وكانت لديها يدان فقط. لم تكن أماندا كافية. تلك الضوخاء مرة أخرى. كانت الأخيرة. كانت واحدة من آخر الطائرات. سقطت الحشرات في الخارج في الصـمت، ذاهلة. سقطت الخفافيش التي لم تخضع لمتلازمة الأنف الأبيض من السماء الـيا بالكاد أعارت طيور الفلامنجو الأمر اهتمامًا. كان لديها ما يكفي للقلق بشأنه.

## $r$

فعلوا الشنيء المعقول. ربضوا معًا في ذلك الفراش الضخم الشم سرير العائلة، كرهت أماندا الفكرة. اعتقدت أنه كان لمناهضي التطعيم والأمهات اللاتي يرخعن أطفالهن ذوي الأعوام الخمسة، لكنها لـم تستطِع تحمل ابت ابتعاد آرتشتي وروز عنها. أطفأوا الأنوار لأن الطفلين كانا مرهقين، لكثهـم تمنوا الوّا سرًّا أن يتركوها مضاءة لإبقاء الليل بعيدًا. - يمكنك...

أراد كلاي دعوة روث وجي إتش للنوم معهم! كان الأمر منطقيَّا على
نحو ما.
ـ حاول أن تنام.
أمسك جي إتشٔ بيد زوجته ونز لا درجات المطبخ مرة أنخرى.
 جسد روز جعل كلاي يفكر في تلك الجسور الطبيعية على ساحل كالي اليفورنينيانيا، التي جوَّفها المحيط على مدى آلاف اللسنين. في النهاية، على أي حالى، الها انهارت تلك الجسور. قالوا إن المحيط قادم من أجلهـم جميعًا. أُعجب بمئابرة رئتيها. كان من المذهل أنك لست بحاجة إلى أن تطلب من نفسك أن تتنفس أو تمشي أو تفكر أو تبتلع. لقد طر حا على نفسيهـما أسئلة عندما قرا قرا


لكنهما لم يسألا عما سيكون عليه العالم عندما يكبر أطفالهما. شعر كلاي

 سلامة ابنك. هل كان هذا ما شعر به الجميع؟ هل كا كان هنا هـا هِا، في النهاية، ما يعنيه أن تكون إنسانًا؟

 يميز بين طائري فلامنجو؟
ظلت أماندا تمد يدها إلى ذراع آرتشي. جفل قليلًا، في كل مرة، لكنه لم
 الصحيحة. هل كان هذا هو الأمر؟ هل كانت هذه هي النهاية؟ هل كان من المفترض أن تكون شُجاعة؟




 الوالد الوحيدة هي حماية طفله.
 أباه أدى دورها. لم يتعادل مع ما يعرفه عن الرجل، بالـو ولكن كانت تلك هي كيفية حب الو الد. لمست أماندا خد الصبي ووجدت أنه ساخن. حاولت الثمييز بين الحمى و الصى والصيف، ومراهقة الثدييات والمرض. لمست جبين الصبي وحلقه و كتفه،
 بشر ة آر تشي ناعمة وجافة، دافئة مثل الآلة التي تُركت عاملة لـة لفترة طويلة.

عرفت أن الحمى كانت إشارة استغاثة الجسم، نبضة من نظام البث في حالات الطوارئ. لكن الصبي كان ان الْ مريضّا. ربما كانوا جميعهم مرضى. ربما كان هذا وباء. كان صغير ها كان صان صغير هما. لم تستطِع تخيل عالم غير مبالِ بذلك.
كان خططأهما قصور الخيال، مع ذلك، وهمان متداخلان ولكان ولكنهما
 الدوام، في الموت التدريجي لأرز لبنان، في اختتفاء الدولفين النهري،


 مضطرّا حتى لقر اءة الصحفف، لأن هو اتفنا تذكرنا عدة مرات يوريّا يلّا على وجه التحديد بمدى سوء الأمور . كيف من السهل التظاهر بخلاف ذلك همست أماندا اسـم زوجها. ـ أنا مستيقظ.
لم يتمكن من رؤيتها ثم تمكن. كان بحاجة فقط للنظر عن كثب. ــ أما زال علينا الذهاب؟
 لا، ليس عليهم ذلك، نعم، يجب عليهم ذلك. _لا أعلم. ــعلينا الذهاب بآرتشي إلى الطبيب. ـــيلينا ذلك. -وروزي. ماذا لو كان نفس الشيءـئ
 الفلامنجو. ربما عليهم أن يشعروا فقط بالرهبة من ألغاز الحياة، كما شعر الطفلان.

- إنها بخير. تبدو بخير .

بدت كذلك، روز نفسها كما هي. يُعتمد عليها، حرون، حقًّا، قوة المولود الثاني. لم يكن حتى يفكر متمنيًا. كان كلاي يؤمن بابنته.

 بحاجة إلى معرفة ما سنفعله. لا يمكتنا البقاء هنا إلى الأبد فحسب. ـيمكننا البقاء هنا الآلن. قالا ذلك.

سمع كلاي العرض _أتريد البقاء هنا؟ أرادته أماندا أن يقولها أولألا
حاول أن يفكر في عدد السجائر التي تركها الـي لقد القد أراد البقاء. على الرغم

 الشجاعة بينهم جميعا وإيجاد ما يكفي لفعل شيء مان أي شا شيء، مهما كان

ـ المكان آمن هنا. لدينا كهرباء. لدينا ماء. ــ لقد طلبت منك أن تملأ حوض الاستحمام .
 لسنا وحدنا.


 النائمين دؤوبة مثل المحيط.

## $r$

ثقل جاف على اللسان وفي الحلق، تقلص تعبيرات الوجه جعل الرؤية



 الاعتر اف لنفسك بما تعرفه. ملح على النسان. انحنت من عند الخصر مثل مدرب


 مرتين، ثلاث مرات، وقفز القيء من بطنها إلى حلقها إلى الماءء، وبمجرد ألـو أن
 يجب أن يشعر به كل الناس في جميع أنحاء العالم في ذلك الصباح.

 توقف مكيف الهواء. هذا النوع من الخُمار حيث تتوق إلى فتح النوافذ،
 داخل معدته. لن يكون الأمر جميلًا

جلس آرتشي ونظر إلى والده. تمتم كما لو كان فمه ممتلئًا بشيء ما. _ماذا يحدث؟ ـ سأحضر لنا بعض الماء.
ألاحظ أن روز لـم تكن مو جودة؟ بدا الألأمر منطقيًّا في تلك اللـا الحظة. ملأ كلاي الأكواب. ارتشف، ارتاح، ثم أعاد ملأها.
-روزي.
 الثلاجة طنينه الدوري. كانت هناك صععوبة في حمل ثلائة أكواب، لكنه تمكن من ذلك.
جلست أماندا شاحبة على حافة الفراش. كان آرتشي قد سحب وسادة
فوق رأسه.
ـ اشربي.
وضع كلاي الأكواب على الطاولة. كلما كنت مريضًا بششيء غير محدد، الما الما كان من المفترض أن تشرب الماء. كان الماء هو خط الدفاع الماع الأول. إذا كان المان هنالك شيء ما في الهواء ـ إذا كانت العاصفة قد هبت بأكثر من مجرد طيور استوائية_وكان ذلك الشيء في الداء، فالنظام بأكمله عبارة عن حلقة مغلقة،

قالت زو جته: ـ شـكرًا يا حبيبي.
تحرك كلاي على عجل، وهرول إلى آخر الرو اق، وصفق الباب بسر عة. الحمَّام مفعم برائحة قيء أماندا ورائحة


 أسوأ؟ لم يفعل.

على الجانب الآخر من الجدار، فتحت أماندا الباب إلى الفناء الخلفي -
 تعيد الفراش كما كان، لكن ولدها ما ما زال منكاسأْا
ـ كيف حالك يا صغيري؟ ظنت أنه بدا على طبيعته أكثر .


 أدار ظهره لأمه وشد الأغطية على رأسه.
 لأخذك لزيارة الدكتور ويلكوكس هذا المساء، بعد أن نعود، لكن ربما

لسنا بـاجة إلى ذلك.
ألقى آرتشي أنينَا ضعيفًا غاضبًا. ـ سنعود؟
ـهـيا. أعلم أنك نعسان، لكن اجلس، ودع ماما تنظر إليك. جلست أماندا على الفراش بجانب ابنها.
سحب نفسه إلى الجلوس، ولكن بيطء، طريقته في الاحتجاج وطريقته
 من منفرج إلى حاد.
ظهر يدها على جبهته، نظرت أماندا في عينَي ابنها، جميلتان في نظر تلك
 _لم تعد تشعر بأنك دافئ للغاية الآن وضعت راحة يدها على جبهته وعنقه و كتفه وصدره. ـ هل يؤلمك حلقك؟
لم يكن يعرف ما إذا كان حلقه يؤلمه. لم يفكر في ذلك. لن تتركه أمه

ينام إلا إذا تعاون، ففعل، وفتح فمه على اتساعه كأنه يتثاءب كطريقة لقياس صصحة حلقه . بدا بخير.
. 1 -
أم صالحة، تجاهلت نفَس الصبي الحامض. نظرت إلى إلى داخل التجاويف الوردية لجسده كما لو أنها تعرف ما كانت تبحث عنه، أو كما لو كان ما
بالدأخل يمكن رؤيته.
 ملح الدم على براعم التذوق. مألوف، لكنك تذكرت ألن أن ذلك، مهما كانـ، طعم الدم. من باب الفضول، حرك لسانه فوق المينا مرة أخرى وأذعنت السن لتلك الدفعة اللطيفة. امتلأ فمه باللعاب.



 عن المشكلة، ولمس السن، وسقطت مع فرقعة لحمية، مثل قطعة الدومينو،
 بصقها، وهبطت السن في راحة يده. حدق فيها. كانت أكبر مما توقع. ــ آرتشي!
اعتقدت أماندا في البداية أن الصبي كان يتقيأ. سيكون هذا أكثر منطقية.
 يده وتطر الدم على صدره العاري. _ماما؟

كان مرتبگًا.

نهض آرتشي وسار إلى المرآة.

نظر آرتشي إلى نفسه في المر آة. فتح فمه وصمم على مواجها ولاجهة الجزء






 بالطبع. في الكون الشاسع، كانت أصغر من أن تهم. ـآرتشي!
لم تعرف أماندا ما الذي كان يحدث. بالطبع لم تعرف. جلس القرفصاء على الأرض ليلتقط سنه. كانت أكبر من من الأصدياف الصغيرة المجوفة التي تركها تحت وسا وسادته حتى بلغ العـي العاشرة من من عمره. إنها مدببة الجذر، وحيوانية، ومهددة. أمسكها في كفه كغواص فخور

بالَّلكه.
_أسناني!
نظرت أماندا إلى ولدها، النحيف والمثير للشففة في سرواله القصير
ذي الخطوط الدقيقة.

لم يبكِ الصبي لأنه كان متحيرّا جدَّا.
ـ ماما. ماما. أسناني.
مد يده بها لترى.

كان صوته سخيفًا لأنه لا يستطيع التحدث بشكا بلى صحيح من دون أن يضرب اللسان على السن.
أخذت أماندا الصبي من كتفيه، وقادته إلى الفراش . وإلًا كان طويلًا جدًّا. ضغغت راحتها، ثـم ظهر يدها، على جبهته. ـ حرارتك ليست عالية؟ أنا لا أفهم....
 ـ ماذا يحدث؟
 اعتقدت أماندا أن الأمر كان واضيحا. ــ ما هو؟
مد الصبي يده نحو أبيه. لم يفهم كلاي. من سيفهم؟ ـ حبيبي، ماذا حدث؟
ـ كنت فقط... شعرت بشعور غريب في أسناني، ولمستها، فسقطت. كانت هذه هي اللحظة. كان هذا هو الوادي. كان كلاي سيمدد جسدهـ
[ليصنع الجسر كي يعبر ولده].

ـ كيف هذا... هل ما زال يعاني من الحمى؟ مد كلاي يده ليلمس ذراع الصبي وعنقه وظهره النـي _أنت دافئ، هل تشُعرين أنه دافـئ؟
 لم تستطِع أماندا أن تتذكر قول هذه الكلمات مرات عديدة. لم تكن

تعرف، لـم تكن تعرف، لم تكن تعرف أي شيء. نقل كلاي نظره من الطفل إلى زوجته مرتبكًا. ربما كان الصبي مريضًا، ربما كان معـيّانِّا؟
 _ ـأنا لا أشعر أنني بخير!



للحفاظ على الكل.
في جزء خاص من نفسه، توقف كلاي ليرى ما إذا كان كل شيء علئ على

 ـ هل ملأت حوض الاستحمام؟
كانت أماندا تفعل ما هي قادرة على فعله. - إنها حالة طارئة! سنحتاج الماء!

كانت استشارة الزوجين واشنطن نابعة من غريزة كلاي. ضع أربعة رؤوس معاً. مؤتمر، قوة الكثرة، حكمة سنهم الأكثر تقدمّا ونا، لكن لم يرَ أير أي
 كارافاجيو (شكولك القديس توماس". كان الشك حول الحق.

لم تَرَ روث كيف كان ذلك ممكنًا.
هز آرتشي كتفيه فحسب. لقد قالها مرازًا وتكرارًا با بالفعل .
 شعر جي إتش أن هذا واضح. ــليس في برو كلين. بل هنا.
 قامت روث ببحثها عندما جاءت مايا وكلارا والصبيان للزيارة. لم يضطروا قَطُّ إِّى استخدام المعلومات، لكنها كانت لديهـم. قال جي إتش:

- إنه يحتاج إلى غرفة الطوارئ أومأ كلاي، أمر خطير . لقد كان هناك؛ وفعل ذلك، مثل أي والد جلدير بالاحترام. قطعة من زبدة الفول السوداني تكمن في عصير النوت. قفزة

مفرطة الثقة في منطقة الألعاب. صعوبة التنفس في إحدى ليالي الشتاء

كانت أماندا غير متأكدة مما يجب أن تفعله بجسددها. سـارت في دوائر، وو قفت وجلست مثل كلب لا يستطيع أن يهدأ.
_أهو بعيد؟

- ربما خمس عشرة دقيقة....

نظر جي إتش إلى زوجته للتأكيد.
 إلى عشرين دقيتة وربما أطول؟ أع أعتقد أن الأمر يعتمد على ما ما إذا كنـت ستأخذ طريق \#أبوت") أو تقطع الطريق السريع لم تُرِد روث أن تهتم. لم تكن تريد ما سيترتب على ألى ذلك. لم تستطِع مساعدة نفسها. كانت بشرٌا
 هز آرتشي رأسه.
ـ لست بحاجة للذهاب إلى المستشُفى . أشُعر أنني بخير، أنا حقًا بختير.



قال جي إتش:

ـ يمكنتي أن أعطيك التوجيهات.
ـ سترسم لنا خريطة. نظام تحديد المواقع لا نفع منه. سترسمـلنا انريطة. وسنذهب.

ذهبت آماندا إلى المكتب. بالطبع، احتفظت روث بكوب يحوي أقلام رصاص مدببة، ولوحا من الأوراق الفارغة.
 الطريق الرئيسي... _لقد كنت تائهاًا. وضع كلاي يده على كتف ابنه. كان بالكاد يستطيع النظر إليهم. ـ القد كنت تائهُا. من قبل سألت أماندا: _ماذا تقصد؟ تائه؟




 واعتقدت أنني سأفقد عقلي وبعد ذلك كان هناك، المنعطف الذي كنت أبحث عنه، الطلريق الذي يصل إلى المدر المؤدي إلى المنزل. كان هنالك فحسب.

- إذن لم ترَ أحدَا أو أو أي شيء. لم تذهب إلى أي مكان مكان.

 صناعي، تلك الضوضاء أربعة انفجارات متتالية محكومة، فُّا فُسر فقدان
 ـ يمكنتي أن أريك الطريق. ببنذهب أيضًا. كلنا.

كانت روث حازمة. اهتز جسدها كله.

ـلن نغادر . لن نفعل ذلك. سنتظر هنا. حتى نسمع شيئًا. حتى نعرف شُيئًا.
 _لا يو جد ما يلعو للقلق. سنقودهم. سنتحدث إلى شخص ما مالـ ونكتشف ما يعرفه الناس، ربما سنملأ السيارة، ونعود إلى الى هنا.
 كان هذا أبعد ما يمكن أن تذهب إليه روث. _ فقط ابقوا هنا. _نبقى هنا. فكر كلاي في ذلك. لقد كان يفكر في ذلك.
ـ حتى ـ حتى ماذا؟

قالت روث:
 المغادرة، وهذا هو موقفنا.

لم تستطِع أماندا الانتظار. كان ابنها مريضًا.




ماذا لو تسببت هذه الضوضاء في مرضنا؟ ـ ـ آنا لست مريضُا يا يا أمي. لماذا لم يكن أحد يستمع إليه؟ شعر أنه بخير ! نعم، كان سقو


تساءلت روث عما كانت تفعله مايا. تساءلت لماذا بدا بدا سماع حفيديها لتلك الضوضاء في أمهيرست بو لاية ماساتشوستس أمرًا ممكنًا تمامًا بالنسبة

إليها. كانت لديهما نقط أسنان لبنية، بالكاد مبُتَ في مكانها. ربما كانت الضوضاء قد أطاحت بها، وجعلت أُمَّهما في حالة هستيرية. إذا الم تما تـتمكن من إنقاذ طفلك، فماذا كنت لتفعل ؟ كانت تعلم أنه لا يمكنهما اختيار البقاء

معها، ليس حينما يكون طفلهما مريضّا .

$$
\begin{aligned}
& \text { _ لا أعتقد أنه يمكنني الخروج إلـي إلى هناك } \\
& \text { ـ سيكون الأمر على ما يرام. }
\end{aligned}
$$

 أن بحدث تحسن ما. ربما كان هذا هو الانحدار التدريجي إلى الثـ اللامنطقي، اكتشاف الضفدع أن الماء في النهاية أكثر سخونة من أن يتحمله. ألكا أكثر

 -يمكنك الانتظار هنا.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ لا يمكنني البقاء هنا وحديار } \\
& \text { فكر كلاي بصوت عالٍ: }
\end{aligned}
$$

 لست بحاجة إلى أن ترشدنا إلى هناك. لا بد أن الخر الـيطة ستكون كافية.
بدأ جي إتش التراجع.
 أجلها.
لم تُرِد أماندا أن ترى الفتاة ما يحدث لأخيها. اعتقّدت أن هذا قد يكون
أقل إنارة للقلق.

- يمكنتي البقاء مع روز. يمكنتي حتى حزم أغراضك، يمكنك الذهاب على الفور.
أحبت روث أن يكون لديها مشروع.
ــا لا بأس.

وقف كلاي. كان ذلك أكثر منطقية. دع الكبار يفعلون ما هو مطلوب.
سيعودون من أجل روز.

كانت أماندا هي التي أدركت ذلك، أو أماندا هي التي قالت ذلك. كان

 المنزل، والخضرة وارفة أكثر بفعل المطر، وما من سحابة يمكن رؤيتها.


كانت تشـاهد ذلك الفيلم الوحيد الذي نسيت أنها حمَّلته . بحثت أماندا
 للبحث، لكن الفتاة لم تكن هنالك. عادت إلى غرفة المعيشة. ـلا يمكنني العثور على روز!


 إلى غرفة النوم الرئيسية بنفسها، ولم تثق في دقة كلاي. بحتثت في خرّ بزانة الملابسى الكبيرة، بحثت تحت الفراش، كما لو كانت روز قطة منزلية. بحثت في الحمَّام الرئيسي، الذي لا تزال تفوح منه رائحة الملفوظات العنيفة من جسلـيههما. وجد كلالي زوجته في الرواق. _لا أفهم. أين هي؟
عادت أماندا إنى غرفة الفتاة ورفعت الأغطية لترى سطح الفـر الفـراش، غير

 كتاب)، أو صدمة (شّخص غريب يحمل سكينًا)، أو أحجية (لا شيء على

الإطلاق)؟ كانت هناك فحسب رائحة كرات خشب الأرز لإقناع العث بعدم أكل صوف الكتنمير. الآن، إذن: الذعر، وفي نهي نهاية الأمر، هدف ملموس يمكن التحديد على أساسه.

 الشُر قي المعقد، إلى الباب المطل على حمَّام السباحة، لكن لا لا كانت رون روز ممنوعة من السباحة بمفردها (أمر معقول فحسب). فتحت أماندا الباب الأمامي وكأنها ستجد الفتاة هنالك، خدعة أم حلوى! كلا، فقط العشب، الذي صار داكنًا بفعل الأمطار المتساقطة، وثرثرة الطيور. كانت الفتاة في الطابق السفلي في الجزء الذي الذي انتمى أكثر إلى عائلة
 تجلس في المقعد الخلفي للسيارة، مطيعة كنوع معين من الكلاب، مستعدة الحـو للعودة إلى المنزل. حسنًا، بصوت أعلى: -روزي!
روزي، روزي. قالت أماندا ذلك لنفسها. عادت إلى الحمَّام. في الماضي أحبت الفتاة الاختفاء و مفاجأتها
 لقد طلبت من كلاي أن يملاُ الحوض، و كان هذا ما توصل إليه؟ عادت

إلى غرفة المعيشة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـلا يمكنني العثيور على روز } \\
& \text { أراد كلاي كوبًا آخر من الماء. }
\end{aligned}
$$


أُشار إلى غرفـ النوم
ـ هي ليست هناك.
لماذا لم يكن يستـع؟

لم يعد يعرف ما يقصده بعد الآن. _لا، لا، بحثت، إنها ليست في أي مكان، أين هي؟


ـ هل بحثي في الطابق السفلي؟ كانت نبرة آرتشي تذوي. ـ ــ سأبحث في الأسفل . وقف جي إتش - ربما كانت تستكشف المنزل فحسب. _ لا أستطيع أن أجدها طر حت أماندا الأمر كسؤال لأنه بدا سخيفًا جدًّا؛ لا يمكنتي العتو ر
 شُحمة أذنك أو بظرك. ذهبت أماندا وو قفت في المطبت، غير متأكدة مما يجب فعله بعد بـد ذلك. تبعتها روث لطمأنتها لأنها كانت متأثرة. تلك الغريزة اللعينة. كان عليها
 مشكلة يـجب مشاركتها. _لا بلد أنها في الخارج.
تمكنت روث من تصور الفتاة، وهي تراقب الفراشات الملكية تقوس

$$
\begin{aligned}
& \text { أجنحتها على زهور الصقلاب: }
\end{aligned}
$$

ـ بحثت في الخارج، في الفناء الأمامي.

ـ ما الذي تعتقد أنني أفعله بحق الجحيم، يا كالاي؟ سأحضر حذائي لإجدها.

> ـ آرتشي، هل تعر أماندا نحو غرفـ أين ذهبت أنوم. أختك؟

كان كلاي صبورًا. تحدث آرتشي بهدوء. هل عرف ف؟ كانت لديه غريزة، لكنها لم تكن منطقية.
_لا.

عادت أماندا مرتدية حذاءها المنزلق من إنتاج "كيدز"). لم يعد لديها
حتى الدموع بعد الآن.

_أنا متأكدة أنها في الـخارج.
لم تكن روث متأكدة تمامًا من أي شيء ألما

أنها كانت هادئة للغاية مقلقة إلى حد ما.

 حوض الاستحمام الساخن ـ سأخرج إلى المقدمة، بجوار حديقة الأعشاب. سأبحث فيما وراء سياج النُجيرات.
ـ لقد تجولت فحسب في مكان ما.

حاولت روث أن تقنعهم. ـ لا يو جد تلفزيون، لذا فهي تلعب بالطريقة التي اعتدنا عليها، فقط تتجول. لُ يو جد ما يدعو للقلق هنا.
 أو أسود جبل. لم يكن هناك مغتصبون أو منحرفون، ولا أشخاص ألم على الإطلاق. كانوا مجهز ين للتعامل مع مخاوف معينة. كان هذا شيئًا آخر.

 في الطابق السفلي، وجد جي إتش خلم خانته مليئة بالإمدادات، وفرانـه
 و هاتفه المحمول موصـُلا بالكابلات البيضاء المتفائلة. وضع الهاتف في

في غرفة المعيشة، حشر آرتشي قدميه في حذائه من إنتاج "(افانز") واستخدم لسانه في التفكير في الجيوب الفارغة الرقيقة في لثته. كانت ناعمة وممتعة،
 يعر فه أبدًا عن كثب. هل بإمكانه أن يغفر للكون حر مانه من غرضه المـن المحدد الحاص؟؟ لن تتاح له الفرصة. فتح الباب الـخلفي وذهب لينضـم إلى أبيه، ذهب ليعثر على أخته. ـ أيو جد ما يدعو للقلق؟
مخيلة أماندا، المنهكة، استسلمت. خرئ في ذلك اليوم الجميل، مشتتة للغاية لتلاحظ ما إذا كان الأمر مختلفًا عن آلاف الأيام الأخرى من جياتها حتى الآن. حبيبتها روز ! روز! كانت صاخبة ومتحمسة بما يكفي لإفزاع الحيوانات التا التي لم تستطِعِ رؤيتها ولن تعرف بو جودها أبدًا.

كانت لدى أماندا نظريات. فعلت الأم ذلك دائمًا. خطوة خاطئة إلى بئر
 غصن، انقطع بسبب تلك الضوضاء، سقط من فوق. لدغة نعبان، كاحل ملتوِ، لدغة نحلة، ربما تاهت ببساطة. لا يمكنهم الاتصال برقم 191 ! 1 من

سينقذهم؟
أخذ جي إتش مسار باب الطابق السفلي، وأغلقه بحذر شديد. كان
العشب رطبًا وسميكاًا
 فعل كلاي ذلك بالضبط.
كانت روث خائفة. بمجرد أن تنجبي طفلًا، عرفت أنكِ خائفة. ـ يجب أن نبحث في المرأب. قادت روث الطريق. تبعتها أماندا. سار آرتشي عبر الفناء إلى السقيفة الصغيرة. كان يعان يعلم أن أخته لم تكن هناك، لكن كان عليه أن ينظر. كان الباب مفتوحاّا، واتكأ آرتشي على الهيكل، ونظر إلى الخلف نحو المنزل. طفلة صغغير ةا غغبة. كان يعلم أنها عادت إلى الغابة. لماذا لـم يكن قادرًا على قول هذا بصوت عالِ؟ وكيف عرف ذلك؟ لا يهم. ارتجف آرتشي بالطريقة التي قد ترتجف بها عندما تمشي داخل شُبكة عنكبوت، بالطريقة التي قد ترتجف بها بها إذا رأيت عنكبوتًا ينطلق من تحت وسـادتك ويتيه في ملاءات الفراث الدطبوعة بنقشة صغيرة كالفسيفساء، بالطريقة التي قد ترتجف بها بها إذا تسلل عنكبوت من كتفك إلى أعلى رقبتك واستقر في كهف أذنك

 بالكاد من رؤيته بعينيك المتسعتين، بالطريقة التي قد ترتجف بها إذا بدأ

العنكبوت ولدغك وتقطر سمه في مجرى الدم تم أصبح جزءًا منك، لا ينفصـم مثل الحمض النووي الخاص بك، الشيء الذي صنعكك. شـعر بشعور غريب في ركبته اليسرى، نم خارت تحته الحته، وانحنى آرتشي عني
 كان ورديًّا مثل ...

شعر كالي بالحصى أسفل نعله. كان باليّا تقريبًا، في نهاية حياته. إذا كنت ترغب في التخفيف من شعور رك بالذنب بشأن إنتاج القمامة، فيمكنك
 وجواتيمالا، وكولومبيا، في مكان ما من ذلك القي القبيل حيث علَّلَّمت المنظمات غير الحكومية الناسَ تفطيعها إلى قطع وخياطتها لتحويلها إلىا الىى حصر مطاطية
 هناك شيء وراء سياج الشجيرات، فقط نفس المشهـد الذي سخر منه في اليوم السابق. هل كان ذلك بالأمس فقط؟ - روز!

صوته لم يحمل النداء. لم يذهب إلى أي مكان. سقط على الأرض وارفة النباتات. في المرأب، أشارت روث إلى السلم صعودًا إلى العلية. قد ترغب فـر فتاة في اللعب هناك! كانت لدى روث خطة غير مكتملة لتحويلها يومٌا ما إلى شقة للضيوف. صعدت أماندا السلم، لكن لم يكن هناك شـئ شيء خرجت المرأتان من المرأب بينما كان كالاي يدور حون الـون الركن ون وأكمل جي إتش دورة المنزل. نظر الأربعة إلى بعضهم البعض. ـ هل ذهبت؟

لم تكن أماندا تعرف ماذا تقول غير ذلك. ــ لا يمكن أن تذهب. قصدت روث "رحيلًا"، (انهاية)، "اختفاء")
 الثاني. كانت روز ستُنقذ بالتأكيد، لكن كلاي عـي عرف أنهم لا يستطيعون الاستسـلام لأسطورة محضـة. ـ يـجب أن تكون .. قد ذهبت إلى مكان ما فحسب. ــانت فضولية للغاية بشأن المنازل الأخرى. والبيض ! ربما ذهبت إلى كشك البيض
كانت لدى روث شكوكها.
 نظر كلاي نحو الفناء الخلفي. _ لقد كان هناكـ

كان بإمكان أماندا أن تحمل شيئًا واحدًا فقط في رأسها في تلك اللحظة. ـيبدو أنه أفضل. يا له من تفاؤل! لم ينجح الأمر إلا إذا تجاوز حقيقة أسنان انصبي المفقودة، لكن الأبوة كانت تعني رحلات سحرية للخبال من آن لآخر . أومأت روث:
ــيجب على أحدنا النزول إلى كشك البيضـ ابتعدت أماندا، نفد صبرها.
ـ سأذهب. كلاي، اذهب إلى الخلفـ ابحث في الغابة. لكن لا تذهب بعيدًا.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ سوف أبحث في الداخل مبرة أخرى. } \\
& \text { صرفت روث الرجلين. }
\end{aligned}
$$

عبر كلاي وجي إتش من الباب الأمامي، ومن الشرفة الخلفية غير
 يتذكر ما الذي كان من المفترض أن يفعله. كان الولد منحنيّا على ركبتيه وصدره كمسلم في الصهلاة. أدخل كلاي يده تحت إبطه وسحبه إلى الخلف.

ــبابا.
نظر إليه آرتشي، ثم انحنى إلى الأمام وتقيأ مرة أخرى، رشة جميلة من
السائل على الأرض. ــماذا حدث؟

كان جي إتش يطالب بتفسير. ـ أنت بخير، أنت بخير.
رأت روث هذا من الشرفة غير المسقوفة. أسرعت، وهي أنـي تعلم أنهم

 ليهرب من فمه. كانت عيناه مغمضتين تقريبًا ولكن ليس تمامّا، ترفرفان مثل عيون نوع من الكاميرات التي صارت قديمة الآن، لكن هل رأتا؟ هل التقطتا أي شيء؟
كانت روث تقوم بالفهر سة. كانت لديهم مضادات حيوية قديمة. كانت
 تصاب بالأنفلونزا. تذيبه في الماء الساخن ونـ وتنا وتنام لساعاعات. كان لديهم ملع البحر وزيت الزيتون والريحان ومطهر ات الغسيل وضمادات وعات وعبوة ضخمة من عبوات مناديل السفر الصغيرة التي كانت سهلة التناول للاحتفاظ بها في
 كانو أغنياء! هل أي من ذلك سيكون خلاحَّا من هذا الأمر مهما كان؟


قاد جي إتش هذا المسعى. شرعوا في صعود الدرجات الخشبية العريضة. بدأ نظام الترشيح في حمَّام السباحة دورته المقررة، التي أخبرته أهـه أن الساعة العاشرة صباحًا.
وضعوا جسد الصبي على الأريكة.

نظر آرتشي إلى الثلاثي. ــ لا أعرف.
نظر كلاي إلى البالغين الآخرين.
ـ أين روز؟
 أنها كانت تشعر بالملل . إنها فقط ... إنها تلعب. حاول جي إتش أن يـجعل هذا يبدو حتميًّا.
 كان كلاي يعلم أن روز تحب أن تفعل شيئًا. كانت دائمًا بصحبة كتا كتابـ، وفي كتبها، كانت للفتيات في سنها قلوب كبيرة وشهية للمغامرة. فعلن
 بعفة مع الأو لاد ذوي الرموش الجميلة. أعطتها هذه الكتب إحسا الحساتِا بالعالم
 ذلك ما كان من المفترض أن يُظهره عمله الأكاديمي؟

> ـ ماء. صحيح.
> كانت روث قد ملأت بالفعل كوبًا آخر .
> ـ اشرب هذا.

ـ ا اجلس، على مهل الآن.
تذكر جسد كلاي وضع الأبوة المبكرة، مستعد للقفز وتصحيح جسد طفلك المتدهور.

ـ علينا الذهاب إلى المستشفى.
ترر جورج. تابع: ـعلينا الذهاب الآن. ــ لا يمكنك أن تتركني.
فكت روث البطانية من على ظهر الأريكة ولملمتها في طيات على
جسد الصبي.

- إنه مريض. ترين ذلك.
 ـ سوف نذهب. أنت وأنا. سنأخذا آرتشي. _لا. لا يمكنك يا جورج، لا يمكنك المغادرة. -روث. اعثري على أماندا. أنتما الاثتتان اعثرا اعلى روز ـ ا ابقي أنتِّ هنا. أكانت تملك ما يجعلها تفعل هذا؟ ألم تشعر بالملل من وجوبا تكون قوية ونبيلة ومؤهلة، وأفضل ممثلة مساعدة؟ ألمك ألم يُسمح لها أن تكون

هستيرية وخائفة؟

- جورج، من فضلك. نظر في عينَي زوجته. ـ سنعود. سنعود على الفور. ــلن تعود أبذًا. ألا ترى أن شئيًّا ما يحدث؟ إنه يحدث الآلن. آيَّا كان
 لم تكن روث تبكي أو كانت في حالة هستيرية، ما جعل ما قالته أكتر إثارة للقلق
لم يلاحظ كلاي الوخز في ركبتيه ومرفقيه، أو فعل ذلك ونسبه للخوف. -روث، من فضلك. نحن بتحاجة إلى الـهساعدة. كانت هذه لحظته. لقد اتخذ رجال جيله القرارات، وشنوا الحروب، وصنعوا الثروات، وتصرفوا عن قناعة.

ـ سنذهب. كلاي، خذ آرتشي إلى السيارة. أحضر تلك البطانية. روث،
 -جورج. لن أدعك تفعل هذا. لا أستطيع أن أدعك تفعل هذا. لا أستطيع. ـ هذا هو النيء الوحيد الذي يمكننا القيام به. هذا هو الشنيء الذي يجب أن أفعله.
أمسك جورج المفاتيح في يده. لـم يصرح لها بذلك لأنه كان يعرف
 لم تعرف روث كيفية تعداد الأشياء التي لا تستطيع فعلها لم تـم تستطِع فعل أي من هذا.
ـ ستعود إليَّ. ستعود من أجلنا.
 كان جي إتش متأكدًا من أنه يمكنه القيام بذلك. ـ لا يمكنك تقديم وعود لا يمكنك الو الوفاء بها! تخبطت روث في هاتفها. ـ سيستغرق الأمر ساعة واحدة. أقل . سأقود إلى المستئفى. سأتر كهما وأستدير وأعود من أجلك أنت وأماندا وروز . ستعثرين على روز . هل تفهمين؟ سأضبط ميقاتًا أيضَا. ـ لـن يجدي هذا. لـن ينجح الأمر . - سينجح. لا يو جد خيار. انظري. ضغط على الشاشة الرقمية، وبدأت الثواني في العد التدا التنازلي. ـ سأترك كلاي وآرتشي هناكُ، وبعد ذلك سأعود لكُنَّ بحلول الوقت الذي ينتهي فيه هذا. ـ كيف تعرف أن المستشفى سيكون... تلعثم كلاي. ـ كلاي.

لم يعتقد جورج أن الأمر يستحق المناقشة. كان يعرف ما الذي كان يُفترض أن يحدث. ـ سنذهب. أدخله إلى السيارة. ـ هيا يا حبيبي
ساعد كلاي ابنه على النهوض وتذكر يديه عند خصر الطفل . نحيف
 لفت روث البطانية حول كتَي آرتشي مرة أخرى. ـ ساعة واحدة.
ضغطت على زر هاتفها، وبدأت الثواني تدق. قالت: ـ هذا ما تحصل عليه. لقد وعدت. _ لا شيء يدعو للقلق.
أمسك جورج بمفاتيحه، ثقيلة بما يشير إلى الفخامة. هل كان يكذب؟ هل كان مفعمًا بالأمل؟
لم تؤمن روث بالصلاة، لذلك لم تفكر في شيء.

## rV

عرف جي إتش أنهم سيجدون روز. كان هذا ما فعلته الأمهات. سونار سري من نوع ما، مئل تلك الطيور التي تتخفي مائة ألف بذرة في ألكتوبر الـور وتبقى سمينة طوال الشتاء. عادت السيارة إلى الحياة مثل الآلة المون الموثوقة باهظة التمن التي كانت عليها.
ارتجف آرتشي على المقعد الخلفي المصنوع من الجلد.

 لكن الو الد كان ضليعًا في القيء والأسوأ من ذلك، معمَّدَا فيه، وقادرَّا، لما لما بقي من الحياة، على ألا يشعر بالرعب بل بل بالشفقة. مايا البالغة من العمر ون سبع سنوات في منعطف شارع "(ليكس" والشارع الرابع والسبعين، تتقيأ
 مجرد لحظة أخرى، نكنه كان ليفعل ذلك مرة أخرى إذا كانت ابنته البالغة في المقعد الخلفي، بلا أسنان وفي قبضة مرض لم لم يكن لديهـ لديهم اسم له. كنتَ آبا إلى الأبد.
تحول كلاي إلى اليسار لاستعادة محفظته من جيبه الخلفي الأيمن. من



من تلك الموجودة في الكلية. أطلق زفرة عند العثور عليها، الر احة الناتجة
ع ـ سنأخذكُ ألى ما، أخيرًا، يسير بشكل صحيح.

استدار كلاي لِينظر إلى ابنه. أكان أنحف، أكان شاحبَا، أكان ضعيفًا،
أكان أصغر؟
ـ أنت بخير . أنت بخير .
ـ أنا بخير
كان آرتشي المطيع مصممًا على تلقي ما يحدث كرجل. كان آرتشي رجنَّا الآن.

تحولت السيارة من الممر إلى الطريق المؤدي إلى الطريق الرئيسي. قاد جورج السيارة على نحو أبطأ من المعتاد، على الرغم من تسارع ضربات
 من الرجال في السيارة كشك البيض الصغير، ولم يعرف أي منهم أن أمانـي ألدا
 فحسب. لن تجلب عائلة مَذ، الذين كانت هذه أرضهـهم، بيضّا طازجَا مرة
أخرى إلى هذه السقيفة الصغيرة.

مُجدِ، عاجزّا، غاضبا، أخضر غير مكترث
ـ رأيتُ شخصًا ما. عندما خرجت من قبل.
لم يميز جورج ذلك.

ـ قلتَ إنك كنت تائهًا. انتبه. هناك قلم وورقة في درج السيارة. ارسم خريطة. انعطفنا يمينًا من المير، وانعطفت يسارًا هناك. نذهب فرّ فوق هذا التل ونأخخذ منعطفًا آخر إلى اليمين.
 كانت هناك سيناريوهات لا نهاية لها.

فتح كلاي درج السيارة، حيث كان هناك لوح أوراق وقلم رصاص، ودليل
 رفيعة. النظام والتحضير والترتيب. كان كل شيء بشبأن أن حياة جي إتش وروت


 من الغريب أن هذا كان بالأمس! أحاول جي آتش ولكن لم يستطِعِ الإجابة عن أي يوم من أيام الأسبوع كان ذلك. _لماذاذا لم تقل؟
ـ كانت... كانت تفف على جانب الطريق. لوَّحت لي. تكلمت معها. حسنًا، حاولت ذلك.
كان يعلم أن ابنه كان يستمع. كان من المريع أن تخجل أمام طفلك. ـ سألناك ماذا رأيت كان جورج سانطًا. احتاج إلى جميع المعلومات قبل أن يقر ر ما يجب فعله بعد ذلك.
ــكانت ترتدي ما يُشبه ملابس خادمة. أظن؟ ؟ ترتدي قميص بولو . قميص بولو أبيض. اعتقدت... لا أعرف. لم أستطِّ فهمها. كانت تـتحدث الإسبانية، ولا أعرف ما الذي كانت تقولهي، وكنت سأستخدي ترجئ ترجمة
 لم يكن يعرف ما إذا كان يمكنه قول ذلك ألم أمام آرتشي.


 على الرغم من أن روث أخبرت روزا أن الأطفال مرحب بـر بهم إن أرادو أروا أن يسبحوا. لن يفعلوا ذلك أبدًا. لم يكن الأمر من شيمهـم. أكانت هي؟

كان آرتشي يستمع، لكنه فهم. لم يكن يعرف ماذا كان سيفعل . كان يعلم أنه من الحماقة التظاهر بأن أي شخص سيعرف ما يمكن فعله في مثل هذه

اللحظة.
ـ تركتها هنالك. لم أكن أعرف ماذا أفعل. لم أكن أعرف ما الذي كان


 جانب الطريق، وتطلب المساعدة من بعض سائقي السيارات المارة؟؟ لماذا ستفعل ؟ لم يكن لديه أي فكرة عما فكرت فيك فيه، ابنته. ـ لا عليك.
لم يعتقد جي إتش أن الأخلاق كانت اختبارًا. لقد كانت مجموعة |هتمامات متغيرة باستمرار.
ـ انتبه. ارسم خريطة سيمكنك قراءتها. اكتب ما نفعله.


 ـ نحن ذاهبون للحصول على المساع
 كان من الغريب محاولة رؤية كل شيء بعيون جـئ جديدة. لم يفكر جي إتش



 ذلك، الغريبين الأسودين في السيارة التي يبلغ ثمنها ثمانين ألف دولار؟

لقد تحصنا. لم يحبا حتى التوقف عند البقالة أو محطة الوقود، واضحين



رسم كلاي بعض الخطوط على الورقة. كانت مبهمة في اللحظة التي أزال فيها القلم الرصاص. لم يكن قلبه في محله. كان قلبه في المقعد الخلفي.
كان قلبه أينما كانت روز.
_أنت لا تفهم.
كانت خطوط الرؤية خالية من العوائق، وامتدت الحقول إلى البعيد بطريقتها المزعجة والمستمرة.
ـلـم أكن أعرف ماذا أفعل . لا أستطيع أن أفعل أي شيء من دو دون هـ هاتفي. أنا رجل عديم الفائدة. ابني مريض وابن النتي مفقودة اني ولا لا أعرف ما الني الذي يُعترض أن أفعله الآن في هذه اللحظة هنا، ليس لديَّ أي فكرة عما

يجب فعله.
عيناه نديتان بشكل رهيب، حاول كلاي تمالك نفسه. ابتلع النحيب كما لو كان تجشؤًا. كان ضئيُلا جدًّا.
لم يثق جورج بالمكان. إذا كان لديه عارض قلبير قلبي، لكان قد قد دفع

 فهو جميل كما كان. هنا، كان الناس متشككين، مستائين من الأغنياء
 وكيلْ للأتقياء في النهاية الوشيكة. كل تلك الأبحاث التي جعلت النا الأطباء والممرضات يظنون أن السود يمكنهم تحمل الأمر، وححجبوا عنهم المسكنات الأفيونية الملطفة. _ أنا أعرف ما يجب فعله.

لم يستطِع كالي أن يقول بصوت عالِ إنه لا يعتقد أن الطبيب سيكون لديه أي شيء من أجلهم. إقد وضع أسنان الطـ الطفل في كيس ذاتي الغلق من
 - ريما سيكونون قادرين على شرح كل شيء في المستشفى. ـ قبل ذلك. علينا أن نتوقف. نحن ذاهن

لم يستطِع جورج أن يفسر إيمانه بأن داني، من بينٍ كل الناس، سيفهم ما ما



يمنح داني، مثل ساحر (أوز")، حصحة جيدة ومرورًا آمنًا. ـ كان داني مقاولنا. إنه جار. إنه صديق. بدا اليوم في الخارج طبيعيًّا جدًّا ـ علينا نقل آرتشتي إلى المستشفى.
 سوف يساعد، ستكون لديه فكرة.
كان من المفترض أن يتشاجر كلاي، بدا متأتأكدًا، لكنه هز كتفيه. ـ إذا كنت تعتقد ذلك. _أعتقد ذلك.

لقد صنع جورج حياته بهذه الطريقة. كانت للمشكانلات حلول، وستكون ون ون لدى داني معلومات وقد يكون أيضًا قدوة يحتـنى بها بها يمكا يمكن أن يعود مع كلاي، ويشمر أكمام قميص (شامبراي") القطني، ويحموا الأشخاصن الذين آلين

يحبونهم.
_ لا يوجد أحد في الجوار.
تساءل كلاي عما إذا كانوا سيرون تلك الـورأة أة مرة أخرى ـ لقد اجتمع مع

عائلته في فراش ضخم مريح مع ملاءاته الجميلة الملطخة بالمني، وكانت تلك المرأة المكسيكية ـ لكنها ربما لم تكن مكسيكية ـ قد قضت الليلة.... لم تكن لديه فكرة أين.


 فخمٌا. مجرد مكان هادئ، على أطراف الأرضى، مكان ما تكون فيه وحيدًا و هادئًا ومرتاحانـا
ألم يكسبوا رفاهية الابتعاد قليلًا عن الفقراء والجاء والجهالاء والأسوأ؟
 المتاجر، السينما، الطريق السريع، الناس. سينما، مركز تجاري. المحيط. _ ذهبنا إلى هناك. ـ ( استاربكس") . ـ تو قفنا هناك
-وسائل الراحة. وحيد لكن ليس وحيدًا حقًّا. إنها مجرد فكرة. إنه أفضل ما في العالميْن.
ـ لا تو جد سيارات. هل سمعت طائرة؟
توقف كالاي عن توقع التعرفعلى الأشجار، والمنحنيات، والانعطافات،
والارتفاعات.
ــمروحية؟ صفارة إنذار؟
كان من الواضح أنهم سيضطرون إلى تعلم طريقة جديدة من خلال عالم جديد. ــم أم أسمع أي شيء
من المقعد الخلفي، أنصت آرتشي. راقب من النافذة، لكنه تمكن فقط

من رؤية السماء. فكر في روز والغز لان التي رأتها، لكنه لم يكن يعلم أنها جميعها ستبتعد كثيرّا، في الليل.
كان هناك معنى في زفرة جي إتش . جعلك العمر أكثر صبرًا.
 نظر كلاي إلى الخريطة التي رسمها. كانت غير مقروءة وعديمة الفائدة.



 الآيس كريم أو الاحتفال بأعياد الميلاد أو الذهاب إلى إلى السينما أو دفع الضرائب أو مضاجعة زو الا _أنا أدونه.
كان جي إتش متأكدًا من الأمر.


## anco <br> ra <br> t.me/t_pdf

فتحت روث باب السقيفة الصغيرة. اشتكى المفصل، لكن أماندا لم تستجِب. ــهـيا، الآن.

 حفيديها؟ من سيجعلها تصمد؟
 كانت أماندا جالسة على دلو مقلوب.
 رائحة المبنى الصنغير كريهة.
خرجت المرأتان. أكدت الشمس نفسهـا. فحصت روث الميقات على

 وحسابها بصوت عالٍ. كانت ستسمع اقتراب السيارة على الحصىى. كانت

ستراه مرة أخرى. قالت: _هذا أفضل .
وكان الأمر كذلك. قدم الهواء النقي وعدًا من نوع ما. ــ أخذوا آرتشي. كان مريضًا مرة أخرى.

لم تستطِع أماندا التفكير في هذا أيضًا.
-وضعنا خطة. ساعة واحدة. سيأخذونه. سيعود جورج من أجلك ومن أجلي ومن أجل روز.
 الطريق؟ كم يبعد؟ هل هذا هو الطريق؟ أشارت أماندا، لكنها لم تكن متأكدة إلى أين. ـ الطريق من ذلك الاتجاه. هل كانت لتذهب إلى هناك؟
لم يكن لهذا أي معنى بالنسبة إلى روث. لم تستطِع تخيل سبب تخلي المِ الفتاة عن أمان المنزل الصغير المبني من الطوبـ ـ لا أعرف! لا أعرف لماذا قد تغادر. لا أعرف إلى أين قد تذهب.
 كانت ميتة بالفعل، في مكان ما في المنزل؟ لقد بد بدأ ذلك الأمر مع جـ جونبيني رامسي كبحث عن طفلة مفقودة، لكن جثتها كانت في الطابت السفلي طوال الوقت. من قتل جونبيني رامسي، على أي حال؟ جـ لم تستطِع أماندا التذكر.
ـ لنعُد إلى الداخحل ـ لنمشِ داخل المنزل مرة أخرى.

كانت لدى روث رؤيا مروعة؛ الفتاة في الحمَّام الصغير عند المدخل الجانبي، بلا أسنان وواهنة؟

صرخت أماندا: - روز!

كان اليوم صامتًا ردًّا على ذلك. لم يكن هناك شيء من أجلهما في
الخارج.
 احتاجت روث ذلك لفهم الأمور .
 من الشعور بكل حصاة من خلال نعل حذائها المطاطي الرفيع. لم تتمكن

روث من التحرك بنفس سرعة المرأة الشابة، لكنها فعلت. كان هناك أمر طارئ للتعامل معه.
ـ لنذهب إلى الداخل .

قالتها أماندا كأنها كانت فكرتها.

لم يكن هناك سبب لدى الفتاة كي تختبئ، لكن ربما كانت كذلك؟ كانت
 تريد العودة إلى المنزل.
 ـ الوقت مبكر جبّا. لكنهم في طريقهم.
 كان لديهـم بعض الأحذية طويلة العنق المقاومة للماء، وكين الحيماويات الحيات لتذويب الجليد من أجل درجات السلم، وإحدى مجر فتي الثي الثلج البلاستيكيتين العريضتين، وحقيبة قديمة من القماث محشوة بأكياس قماشية أخرى. لا وجود لروز.

- إنهم في الطريق. سيكونون بأمان. كانت أماندا تقنع نفسها.
- جورج سيترك كلاي وآرتشي. يمكنهم رؤية الطبيب. ثم سيعود إلينا مباشرة.
ــلـ أغادر من دون روزي!
فتحت أماندا باب الحمَّام الصغير . لا شيء -بالتأكيد. تلك هي الخطة. سيعود لنا. كان أمرًا معقو لاَ فحسب. ـ تثم ماذا؟ سنغادر؟ كا لم نتنهِ من حزم الأغراض! كانوا بحاجة إلى أغراضهـم.

ـ سنعود. سنهتم بكلاي وآرتشي. ثتم لا أعرف ماذا. أرادت روث أن تقول: لست بحاجة إلى أغراضك. لديك نحن. لدينا

بعضنا البعض.
-
تهاوى الاسم في المنزل الفارغ. لم يكن هناك سوى زفير كل تلك الأجهزة، لكن لم تعد أي من المرأتين تسمع ذلك بعد الانـ الآن. ـ ثم ماذا؟ ماذا سيقول الطبيب؟ ماذا سيفعل الطبيب؟ هل أخلذ كلاي الأسنان معه؟

وضعوها في كيس بلاستيكي. شيء مريع. هل سيئبتها الطبيب بمسامير في رأسه؟
ــ لا أعرف ماذا بعد ذلك.
ـ ـــعود إلى المنزل؟ سنعود إلى هنا؟

أي فتاة تبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة هناك. _لا أعرف!
كانت، في الواقع، تصرخ. كانت روث غاضبة أيضَا.
 لا أعرف ماذا سنفعل .
 أريد أن أعرف أننا سنعثر على طفلتي وسنر كب سيارتك الك اللعينة باهظة
 جميعا بخير، وأنه يمكنتا جميعًا العودة إلى منزلنا.

 كرهتها أماندا.

ـ هذا يحدث لنا جميعًا! كانت روث حانقة. _ أعرف أن هذا يحدث لنا جميعا!


 لا أعرف مكان ابنتي! ـ توقفي عن الصرانخ في وجهي. جلست روث إلى الوحدة الوسطى في المطبخ. نظر فـر تور روث إلى وحدة


 أرادت أن يبقى هؤلاء الناس. _أنا آسفة.

هل كانت تعني ذلك؟ لا يهم.

- روز!

نظرت أماندا إلى المرأة وفهمت. ليس بوسعهم مغادرة هذا المنزل. ليس بوسعهم العودة إلى بروكلين. بوسعهم رؤية الطبيب وربما التوقف عند المتجر والعودة إلى هنا والاختباء وانتظار ما سيأتي آيّا كان. لم تم تكن
 _أنا آسفة. أنا فقط أر أريد ابن أنتي. ـ أنا أيضًا أريد ابنتي. استطاعت روث سماع صوت مايا، السجل الجميل لصبا الفتاة. لم تستطِع روث أن تتصالح مع كل ما هو مطلوب. أرادت أن تتأكد أن طفلتها وحفيديها في أمان، لكن بالطبع، لن تعرف روث ذلك أبدًا. أنت لا تعرف ذلك أك أبدّا

طالبتَ بإجابات لكن الكون رفض. كانت الراحة والأمان مجرد وهم. المال لا يعني شيئًا. كل ما كان يعني أي شيء هو هو هذا ها ـا ـا ناس، في نفس المكان، معا. كان هذا ما تبقى لهم. !
لم تجلس أماندا لأنها لم تستطِع. عادت من خلال غلم غرفة المعيشة، إلى

 ونظرت تحت الفراش، حيث لم يكن هنالك شيء، ولا حـا حتى غبار ـ عادت إلى الحمَّام وسدَّت البالوعة بشكل صحيح وبدأت في مل بالماء.

## خرجت إلى غرفة المعيشُة.

ـ أنا آسفة. أنا آسفة لأنني صرختى. أنا آس آسفة لأنني فظيعة. أريد ابنتي، لا أعرف لماذا اصرخت فيكِ أك أعرف أنكِ تفهمين، لكنتي أريد ابنتي. كانت هنا للتوِّ. لا أفهم ما يحدث أرادت أن تعانق روث، لكنها لـم تستطِع .

 لذلك، كانت ستبحث عن الفتاة، أو عن جثتها، إذا كانت ميتة. كانت ستفعل ما هو مطلوب، كانت ستفعل كل ما هو إنساني.
 السباحة. صرخت باسم ابنتها في الغابة. تحركت الأشَجار فليلًا في مهب الريح، لكن هذا كان الشيء الوحيد الذي حدث.

## rq

لم يكن حتى يبدو وكأنه ممر سيارات، ولكن من خلال أجمة صغيرة،
 بعيدة ولكنه في الواقع كان بريًّا، ومسعورًا. من بعيد، كان الن اللون الان الأخضر
 سياج، وكان هناك منزل، طراز استعماري، صدى مـلـي مزيف للمثال الأمريكي
 هواء مركزي.
رأى جورج السيارة "رينج روفر" الفضية واطمأن. كان داني في المسكن.
 كانت ملحة مثله، لأنه كان خارج السيارة بالفعل . ـ آرتشي. ابقَ هنا. استلِّقِ


 ـ حسنًا. سأنتظر .
 داني في إحدى الدجلات. ضغط جي إتش جرس الباب. كاد يطرق الباب

تم قال لنفسه أن يتحلى بالصبر. لن يصلح أن تظهر مثل المجنون. ربما أصيب العالم بالجنون، لكنهم لم يصابوا بذلك. أمضى داني و كارين الليل مضطربين مثلهما مثل البقية. فراش الأسرة،
 كارين شبه متخشبة، تفكر في ابنها هنري، الموجو المود في مني منرل أبيه في
 وكانت تعرف، وكلاهما يعرف، أنه ربما كان يناديها في ذلك الوقت،


 الهطبخ، يجرُد ما بحوزتهمه، وكان منزعجًا بسبب الدقاطعة. كان هانها هذا واضتحا عندما فتح الباب.
قال بعرفان ولكنه ليس بحرارة:

> - جورج•

كان داني وسيمًا جدَّا. كان هذا دائمًا أول انطباع يخلفه. التعرض المنتظم للشمس جعل بشُرته ذهبية. الاستعداد الجيني أدى إلى ظهور خصصلات شقراء وسط شعره البني. كانت وقفته عريضة مئل كتفيه، وضعيته واثقة، لأنه كان
 تفاجأ لكنه لم يكن متفاجئًا أيضَا.
ـ داني.

لم يخطط جي إتش لما سيحدث بعد ذلك. ولكن كان هناك بعض الراحة في مجرد رؤية إنسان آخر . يبدو أنه قد مضى وقت طويل منذ تلك الليلة في الحفلة الموسيقية، المصافحة والثناء على الفنانين المؤدين. ذكَّرت رؤية الرجل داني بالعمل . كان ذلك مجرد رسم ابتسامة، وطمأنة

الناس، والصياح بالأوامر، وتحصيل شيك، لم تكن له علاقة بحياته الحقيقية.

 أجل الإمدادات والأخبار ـ لقد عاد إلى المتزل الئل ومعه أغراض اليا البقالة ولكن القليل من الأشياء الأخرى.

استطاع جي إتش أن يرى أنه أخطأ التقدير . لقد فهم وضعية الر جل .
 سمح ذلك النظام الاجتماعي لمعظمهم بالاعتقاد بأنهم ليسو آحيوانانات اجتماعية.

## 



 بالبشاشاشة. لقد أهانه، استهزاءاء بالعالم كما فهمهـ. ــماذا... ما الذي يمكنتي فعله من أجلك؟ أوضح أنه كان خارج وقت العمل، وليس مهتمّا بفعل أي شيء للكثيرين.
شعر جي إتش ببداية ابتسامة، تكتيك رجل مبيعات. - حسنا، هناك شيء ما يحدث. لم يكن غبيًّا.
ـكنا نقود السيارة على مقربة، واعتقدت أنني سأتفقدك. أرى ما إذا كنت

 رأى غبارًا دقيقًا يتر اقص في ضوء كا الصباح من نوافذ غر فة المعيشة مزدوجة

الارتفاع. رأى كل شيء كما يجب أن يكون، لكنه لم يثق بالأمر. لم يثق بأي شيء. تقدم نحو الر جلين وأغلق الباب من ورائلئه ـ هل سمعتُ أي شيء؟ تقصد، إلى جانب ما ما سمعناه بالألمس ــ أنا كالاي.
لم يكن يعرف ماذا يقول غير ذلك. تساءل كلاي عما إذا كان هذا الرجل سيمشي معهم حتى يقابلوا روز. هل سيكون لديه دواء لآرتشي؟ هل سيكون لديه اتصال بالإنترنت؟ هل سيرحب بهـم في هذا المتزل الوس الوسيمه، بحجم فندق، وهل سيكون الأمر مثل حفلة، وإذا كان كذلك، فهل فلـ لديه حمَّام سباحة؟ تخيل أن المرأتين قد استعادتا روز، تلعب في ظل الغابة. تخيل أن آرتشي كان يشعر بتحسن، جرثو مة مؤ قتة في المعدة. ربما لم يكونوا بـحاجة إلى أي شيء من هذا الرجل وكان كل شيء على ما يرام، ربما سيقولون مرحبّا فحسب، يواسون، يسألون عما إذا كانت الضو الــا
كسرت آيًا من نوافذه.
تابِ داني:

ــ أنا مندهش من خرو جـئما يا رفاق.

كان جي إتش يحاول الحصول على شيء، أي شيء.

كانت ضححكة داني قاسية وغاضبة. -بعض الهراء الحقيقي يحدث هناك يا يا جورج. ألا تعرف ذلك؟ لا يمكن الك سماعها من منزلك الجميل ذاك؟ قام رجالي بعمل جيد، لكنني أعرف أنك سمعت ذلك الليلة الماضية.
ـ عائلتي تستأجر منزل جورج. نحن هن هنا منا من المدينة. لم يعرف كلاي لماذا كان يحاول تفسير وجوده. لم يستطِع فهم مقدار ضآلة اهتمام داني.


 ـ ماذا تعرف؟ هل سهعت أي شيء؟ سأل جورج _ أنا أعرف ما تعرفـ تنهد داني، نافد الصبر ـ تقول "آبل نيوز" إن هناك إعتامًا. أعتقد، حسنًا، نحن بأمان أمان هنا. الهاتف معطل . ليس لديَّ كابل. لكن لديَّ كهرباء. لذا أقود السيارة إلى المدينة لإحضار بعض الأشياء. أعتقد أن المتجر سوف يتعرض



 ثلاث مرات. قنابل؟ صواريخ؟ لا أعرف، لكنتي سأبقى مكاني حتى أسمع أنه لا ينبغي عليَّ ذلك.

أراد جورج أن يكون واضحانـا

- جمعت المؤن للتخزين. عدت للمنزل. لا أشعر أن هناك في الخارج المكان المناسب.
- ابني مريض

لم يعرف كلاي كيف يشرح أن شيئًا ما قد أطاح بالأسنان من فم آرتشي البالغ من العمر ست عشرة سنة. لم يكن الأمر منطقيًّا.

ــ كان يتقيأ. يبدو أنه بخير الآن. كان كلاي لا يز ال متفائلأر.

تدخل جي إتش:
ـــــد ـلد فقد أسنانه. خمستا منهم. لقد سقطت للتوّ. لا يمكننا تفسير ذلك.
كان داني هادنًا لبرهة.
 لم يكن داني يعرف أن الأسنان في فم زوجته كارين كانت متقلقِلة،

وستساقط قريبًا.
سأل جورج:
 - باب كابينة الاستحمام الـامـ الحمَّام الرئيسي. اعتقد داني أنه كان واضحكا.
 تُتنر، لذلك أفترض أنها حرب. بداية حرب. -حرب؟
بطريقة ما لم يخطر هذا ببال كلاي. بدا هذا محبطاً تقريبًا، خيبة أمل.

 بشنكل صحيح. الوضع الكارني المثالي.

 - مل تعتقد أننا نتعرض للهجوم؟ لم يعتقد جي إتن ذلك، لكنه أراد أن يسمع.
 أشفق داني على أي شخص لا يستطيع أن يرى ملى ونى وضوح ذلك انكا كان هذا الرجل صاحب نظرية المؤأمرة. كان مجنونا. كان كلاي أستاذًا.

ـثرثرة؟ ماذا حلث في المتجر؟ نحن بحاجة للذهاب إلى المستشفى.

 وُضع تحت وصف (اعاجل)". شيء ما يجري على قدم وساق

سعل داني ووضع يديه في جيبيه.

قالها كلاي مرة أخرى، لكنه كان أقل يقينا. ـ ما تفعله هو شأنك. ما ما سأفعله هو البقاء هنا. أراد داني أن يرحلا.

$$
\begin{aligned}
& \text { رمى جي إتش الكرة في ملعبه. }
\end{aligned}
$$

ـ لا شيء يحمل الكثير من المنطق في الوقت الحالي. إذا كان الـي العالم غير منطقي، فما زال بإمكاني فعل ما هو عقلاني. المكان ليس آمنًا في الخارج.
أومأ داني برأسه نحو العدم الفسيح، الذي لم يبدُ مختلفَا، لكنه لم
ـُـخدع. آرتشي مريض.

فهم جورج لماذا لم يرغب داني في التفكير في الأمر. توقع جورج تواصلاً بشريًّا، لكنه نسي ما كان عليه البشُر بالفعل .

لم يبتسم داني.

ـ هذه هي الطريقة القديمة، يا جورج. أنت لا تفكر بوضوح ـابنتي مفقودة. استيقظنا هذا الصباح، وكانت قد اختفت. كانت في الغابة

مع أخيها، يلعبان، عندما سمعنا هذه الضوضاء. ثم الليلة الماضية، أسنانه.

لم يكن كلاي يعرف كيف ينهي قصة بهذا السخف الشديد. ـ لا أعرف ما ينبغي عمله. خرجت منه باعتبارها اعترافًا.
لم يكن الأمر أن داني لم يشعر بالسوء. كان هنا هـالك كثير مما يمكن أن يفكر فيه فحسب.


- إنه في السادسة عششرة من عمره.

كان كلاي يقول، ساعدنا، بطريقته.
لا توجد مساعدة، هذا ما كان داني يقولهـ لقد لقد أساعوا فها فهم أي نوع من
الأشخاص كان. لقد أساءوا فهم الناس.

 هل كان ذكر بندقية تهديدا؟ فهمها جي إتش كذلك. _ لا ينبغي لنا الذهاب إلى المستشفى.

 جميعا. شـارك المعلومات التي كانت لديه. ــ بالأمس، رأيت الغز لان من المطبخ. أومأ جي إتش. كانت الغزلان في كل مكان في الخارج. أوضح داني:

 كانوا أكثر من ذلك. تعذر على العين أن تستوعبها جميعا، لا يمكنهم

العثور عليها في ظلال الأشجار . فقط الأشخاص الذين عرفوا مثل هذه


 أراد كلاي أن يخبره أنهم شاهدوا فيا في الليلة السابقة سربّا كائا من طيور الفلامنجو، لكن الأمر كان سيبدو وكأنه مزايدة أنيا تابع داني: _الحيوانات، يعرفون شينًّا ما. إنهم مسكونون. لا لأعرف ما ما الذي يحدث،
 على الإطلاق. ريماعلينا فقط الجلوس في أماكنتا والبقاء آمنين والصاكلاة أو أي شيء ينفع بالنسبة إليك. كانوا حيوانات أيضًا. كانت هذه استجابتا أتهم الحيوانية. شعر كلاي أنهم كانوا يتحدثون لمدة ألمة ساءة.

t.me/t_pdf
_ أخبرتَ روث أنكا ستعود.
ــلدينا وقت.
سوف يفي جي إتش بوعده.
شعر داني أنه لا جلوىى من الاستمرار هكذا.


 قليَّا لكنني لا أستطيع أن أقدم لك أكثر من مجرد محادثة. أنت

شعر جورج بالحماقة. بالطبع هذا ما سيكون داني عليه. الأمر كله مجرد



عرض داني بعض النصائح.
ـ أعتقد أن عليك العودة إلى سيارتك والقيادة إلى منزلك.
ارحل، أيضًا دعني وشـأني.
 لم تكن لديه خطة أبعد من ذلك الكـ
 ما الإمدادات التي لديك. ـ أعتقد أننا سنفعل ذلك.
أراد جي إتش العودة ليكون بين أغراضه.


 الر جلين وهما يسيران بعيدًا.
في السيارة، جلس آرتشي. بدا أفضل أو على طبيعته. بدا ضعيفًا أو قويًّا. كانت تلك اللحظة هي الأكثر أهمية. جلسوا في السيارة المطفأة لمدة دقيقة. ربما ائتين. ربما ثلاث. كان

كلاي هو الذي كسر الصمت. - جورج. ماذا نفعل؟

لقد كان جي إتش أحمق. الناس محبطون. سيقوم بما هو أفضل أفلـ ـ سيظلون صالحين، عطوفين، بشريين، محترمين، معًا، آمنين. _ لا أعتقد أننا نستطيع الذهاب إلى المستشفى، ألـئه أيها السادة. هل نحن متفقون؟ لا أعتقد أننا نستطيع الذهابِ.

فهم آرتشي. كان آرتشي يستمع. ـ سأكون بخير . لا أعتقد أننا يجب أن نذهب.

قال كلاي ذلك:

ـ أريد العودة إلى المنزل. هل يمكننا الذهاب إلى المنزل؟ لنذهب إلى المنزل. إنه ليس بعيدًا. نحن قريبون جلدّا الـيّا هيا بنا.
 المنبه على هاتف روث أنه مرت ساعة. أقل من ساعة، وتغير كل شيء.

استيقظت روز بإيمان راسخ. هذا هو ما كان الأمر عليه لكونك طفلَا، ولكن كانت لديها أيضّا مهمة. شحذت عيناها تركيزهما: منضدة بجانب
 إليها بعد، وقدمها الشاحبة تبرز من تحت أغطية السرير، وأضواء الشُروق تذوب على الحائط. أفواه ثقيلة رطبة، وأكتاف وردية، وشعر متشابك. يوم آخر، وكانت تلك هدية. انطلقت روز متحررة من عائلتها وعلى السجادة. اعتاد الطفل الأصغر على عدم ملاحظته.
غادرت الجناح لأنها لم ترغب في إيقاظهم . لم يأخذها ألحا أحد على محمل





 مقعد المرحاض يُدوي بعنف، وجريان المياه، وإغلاق الباب بضجة أكبر
 ربْط الحذاء، رشة من (أوف!) على اللكاحل لأن البعوض بلا رحمة،

ماء. دفعت زجاجتها البلاستيكبة القابلة لإعادة الملءء في الموزع المدمج بالثلاجة. قشرت روز موزة واستمعت إلى الصوت الرطب الناتج عن مضغها. كانت القمامة تفيض: سيلوفان مجعد، ومناشف ورقية ملطخة،
 لديهم شيء للأككل . عرفت روز أنهمر بِحاجة إلى ألى أثياء، لكن أكثر أكثر من ذلك، كانوا بحاجة إلى ناس. سوف تجد كولا من ذلك في المتزل الذي في الغابة.

 لن تعرف أبدًا متى ستحتاج إلى كتاب.

 التل الصغير . كان لديها حدس بألن حـا حـا
 أقل احتجاجّا وسط أصوات العصافير والنسيم. عرف جسسدها أنه أنه لا يوجد حيوان مفترس قريب. كان روز وآرتشي ير تجلان فقط، لكن ربما لم يفعلا ذلك. كان الطفلان


 فلامنجو، ورديًّا وغاضبّا، يطير في الهواءـ الحيّا الحقيقة: لقد اندفع على الـى متن
 التي تنجرف إلى البحر مثّل نوح وامر أته إمزاراها، قد يصل الطائر إلى الـى اليابسة

 سيكون عليها التخلص من بعض الطحالب. اتخذت عشًّا مرة واحدة في

العام، ولكن هذا كل ما استلزمه الأمر، وربما ستكون آلاف الأجيال منذ ذلك الحين طبيعية ولها بعض الألوان المجنونة الأخرى (أزرق مضاد بسبب الارتشاف من حمَّامات السباحة)، بعض الأجناس الجديدة الجاري ربما

ستكون كل ما تبقى.
غنت روز لنفسها، في رأسها أولًا، ثم شعرت أنها جريئة، أو مختلفة،
 وهو أحد الأمور التي كان من الممكن أن يسخر منها آرتشي بسبب إعبا
 فهمت أنها بمـجرد وصولها إلى ذلك المنزل الآخر، ستتمكن من الإلج الإجابة عن
 إجابة، أو على الأقل لن تشعر أسرتها بالو حدة إلى هذه اللدرجة.

 منطقة زمنية، ما زال الظلام سائدًا، ولكن بعد ذلك كان الكان الظلام سائدًا في





 كان من الغريب كيف أنه ليس بإمكان أحد التحدث إلى الى الأقمار الصنا ولياعية


 شخص. كانت الأمهات في المنازل منزعجات لأن كارتون "ادانييل تايجر")

لم يكن متاحّا. بدأ بعض الناس يدركون أن لديهم إيمانًا ساذجّا بالظظام.
 لأنهم خزَّنوا الأسلحة والماصات المات المرشحة التي تجعل أي ميا مياه صالحة

 في الغابة وتفكر في المطرب الشّاب (هاري ستائايلز").

 الذي يهذي في قطار الأنفاق بينما يلقي الكبار بعيونهم إلى الأسفل
 لديك هذا النتوء على رقبت؟ هل هل هناك طفل ينمو في بطنك؟ ألم ألم يكن لديك شعر دائمّا؟ لماذا أسنانك فضية؟ هل ستظل هـلـ الأفيال موجو
 الحقيقة. كانت التغيير الذي تظاهروا بأنهم لا يعرفون ألما أنه قادم الحا كانت نهاية نوع من الحياة، لكنها كانت أيضًا بداية لنوع آخر من الحياة. واصيا واصلت روز المشئ
كانت روز ناجية ولسوف تنجو. عرفت، بغريزة من نوع ما (ربما مجرد



 بالطفل على صدر ها بمجرد انتطاع الكهرباء عن المستشفي، لذئلك بلـي بدا الأمر
 الأطفال في وحدة العناية المركزة لحديئي الولادة في غضوني المسيحيون في كنائسهم، وكذلك فعل غير المؤمنين، معتقدين أن جيرانهم

المخلصين قد يكونون أفضل استعدادًا. (لم يكونوا كذلك، للأسف). في بعض الأماكن، كان الناس يصـابون بان بالهـلع بشـأن الطعام



 الناس الأبواب والنوافذ ولعبوا الألعاب اللوحية الوانية مع عائلاتهمه، على الرغم

 جولة للعبة السلم والثعبان. تلك اللعبة لا تتطلب مهارة ولا الا استر اتيجية، كل ما كان عليها أن تعلمه هو أن الحياة كانت في الغالب ميزة غير مكتسبة أو سقوطًا مدمرًا. لقد تطلب الأمر شجاعة لا يمكن تصور ها النا لقتل أطفالك. تمكن قليل من الناس من النجاح في ذلك.







 الذي درس الغز لان، ولكن الصدمة بين الأجيال. هكذا كانت الحياة،
كانت الحياة تتعلق بالتغيير .

استقل بعض السكان المحليين القريبين سياراتهم وتو جهوا لم تكن هناك شرطة، لذلك أسرعوا. رائحة بروكلين كريهة؛ العطب في

صناديق التبريد أصبح دافئًا، والقمامة تتراكم في الأركان أو في أي مكان، بالإضافة إلى المسافرين اليوميين المحاصرين - الرجل المشـرد المصـاب باكتئاب ثنائي القطب، والسكرتير الصحفي للحاكم، والمتفائلون الذين كانوا يتجهون إلى مقابلات عمل في "جوجل" أجيا ـ أصبحوا بيطء جثئًا لا يطالب بها أحد.
هناك، في الغابة، كان الهواء عذبًا وفاسدًا، كما مال هواء الصـاء الصيف إلى ورّ
 سيكونون من البيض مئل عائلتها، أو من السود مئل عائلة واشنطن، أو من الهنود مثل عائلة سـابينا، أو من السعودية أو تايبيه أو جزر المالديف؟ هل كانوا يعرفون، في السعودية وتايبيه وجزر المالديف، ما ما كا كان يحدث في مدينة وايكروس بو لاية جورجيا، حيث ترك طاق اقم العمل المكون من أربعين سجانًا ألفَا وخمسمائة رجل لعوامل الطقس العنيف؟ الـا حرية غير متوقعة؛ السقف الغارق بالبلل يذعن، ويحاصر الجثّث تحت الأنقاض، إلى الأبد خلف القضبان، لكن ربما خرجت أرواحهـم؟؟ لم يعتقد أي من هؤ لاء الأربعين أن بإمكان الرياح والمطر إلغاء عمل الإنسان. لا الا أحد من هؤ لاء الأربعين حزن على أولئك الذين ماتوا ولو قليلَا الوا قالوا لأنفـ
 قضيت حياتك صالحا أو طالحا. كانت روز سائرة لمدة ساعة أو طوال حياتها. فتحت سحَّاب حقيبتها وقضمت ثمرة الخوخ المصابة بالصدمات. بعض الحشرات الطائرئرة، التي استشعرت الحلاوة، حلقت في مكان قريب. أكلت روز اللحم الأبيض

 وخشنة. تركتها تسقط على الأرض، على أمل أنه بعد سنوات من الآن، قد

لم تكن غبية. لم تتوقع الخلاص. لقد فهمت أنهم وحدهم، لم يكن



 صدى منزل عائلة واشنطن، الطريقة التي تبدو بها ثرا ثرثرة الطفل كأنها كلام مطمئن. شجاعة، شقت طريقها نحو البيا الباب الأمامي. سارئي سارت روز مباشرة على الطريق المبني من الطوب المخصص للزوار ـ طرقت بقوة، قبضتها مشدودة ووائقة.
حرصت على عدم تحطيم الشتّلات، و قفت على الغطاء الواقي للتربة






 على الرغم من أن نادين، الأمه كانت تحلم به في في بعض الأحيان الـي تستسلم لمرض السرطان في أحد المخيمات التي التي تمكن الجيشن من


ليقوموا بالحرق.

سارت روز إلى الجزء الخلفي من المتزل وطرقت الباب الزجاجي
 أغمق. لم يُبنَ المتزل لاستقبال المصطافين ولكنه جُهُز ونقًّ لأذواق

الأشخاص الذين يعيشون هناك. ربما كان هؤلاء الناس محتشدين في القبو، ينتظرون بالأسلحة، ربما سمع هؤلاء الأشخاص الـا
 صناديق من الورق المقوى وألواحًا مثققبة وأدوات معلقَ عليها وليا ولكن لا توجد سيارة. كان هناك، مع ذلك، قارب مغطى بقع بقماش متسخ. ("لستم في المنزل" قالتت ذلك بصوت عارت عالِ، لكنها كانت تتحدث مع نفسها. ضغطت جرس الباب، وسمعت رنينه عبر الباب البـن المجوف
 زينة تحدد حوض الزهور على طول المنزل. كانت روز تختبر بيدها مدى ثقل أحدها لتلقي به على الباب الخلفي، ثم لا لاحظت ألـي أن اللو الوحين على جانبَي الباب الأمامي متشققان بالفيل الـيل و وقفت واب وألقته. تناثر الز جاج داخل المنزل، وسقط الحجر عند قدميها. كانت الضو ضاء قصيرة. كان

 التي تثبثت بالإطار. وصلت إلى الداخلى الـول، وكان المز لاج الميت هناكـ كان الأمر بهذه البساطة. تفوح من المنزل رائحة قطة. كانت ستعثر على طعام القطط وصندوق الفضالات، ولكنها لم تجد الحيوان نفسه، الذي ذهب ليفعل ما تفا تفعله الحيوانات. أشعلت الأضواء كإقرار بمخاوفها

 هناك غرفة نوم مغطاة بالسجاد الوردي، والوري السرير الخشبّبي مع انتششار

 مواجهة مع أكبر تلفزيون رأته روز على الإطلاق. كانت هنالك الك غرفة طعام،

ومسار المكنسة الكهربائية محدد على السجادة الزرقاء شـديدة النظافة، والطاولة مصقولة و لامعة.
كانت الثلاجة عبارة عن نشاز من الأشكال المغناطيسية والملاحظات والوصفات وبطاقات العطلات، عائلات مبتسمة حافية القدمين على الشُاطئ أو واقفة على أوراق الخريف. فتحت روز الباب، وكان الن هناك أكثر

 تفرقعها لتكشف عن عجينة البسكويت. كانت هنالك زجاجات بلاستيكية صغيرة لبعض الأدوية، وقالب مفتوح من الزبدة، وبعض عصير التوت البري الأبيض. كانت هناك أكواب نظيفة على رف الأطباق، وقامت بالأمر بنفسها.
جالسة إلى الوحدة الوسطى في المطبخ، رأت روز الهاتف، وعاء وعاء الفاكهة
 الدرج: الأربطة المطاطية، عملات صغيرة فئة • 1 سنتات، بطارية قديمة الارية، مقص، بعض القسائم، مفتاح ربط. في الحمَّام الصغير خارج الرواق، أعجبت روز بطبق الصابون الصغير المصبوب على شكل صدفة عادت إلى حجرة الهوايات وشغلتت التلفزيون. كانت الشاشهة زرقاء. فتحت روز الخزانة تحتها ووجدت جهاز "بلاي ستيشن")، وعشرات الصناديق البلاستيكية التي تحتوي على الألعاب المختلفة المنة، وعشرات من الأسطو انات المدمجة. لم يكن لديهم مشغل أسطوانات في في منز لهمم، ولكن كان هناك واحد في الفصل، ولم تكن غبية. قررت أن تشاهد مسلسل (افريندز)؛ كانت لديهم المجموعة بأكملها. كانت تلك هي الحلقة التي
راودت روس فيها تخيلات عن الأميرة ليا.

جعلها صوت التلفزيون تشعر بتحسن كبير . لقد رفعت الصوت عاتِ عاليّا لير افقها أثناء نهبها. ضمادات، (أدفيل)"، مجموعة من البطاريات. كانت هذه

كنزّا لكنها مقصودة كإثبات. كانت هناك غرفة نوم ذات جدران زرقاء، ممتلئة


 في النهاية. كان فقط الدكان الذي وبيا وجدت نفسك فير فيه.
 فارغ تفوح منه رائحة الطيور. عندما رأت أماندا أندا ابنها مرة أخرى، استغ استغرق الأمر بعض الوقت لتجد صوتها أخرى، ولا تزال غير قادرة على الكلام. كانت ترتجف فـلـف فقط. عرفت روز طريق العودة ـ فوق ذلك المرتفَع، ثم إلى ألى أسفله، بعناية،


 أبعدت نفسها بمسافة عن جاراتها. عرفت الأشجار أنها تحتل فقا الممنوحة لها من الأرض والسماء سيكون في ذلك خلاصها.

 عن المنزل في الغابة مع مشغل الأسطوانات المات المدمجة وغر وغرف النوم اللطيفة


 روث غسالة الأطباق وسيخرج جي إتش القمامة، وربما يبدأ اليوم حقَّا، وإذا
 السباحة تلك، أو معرفة الأخبار من المجلة، أو محاولة حل تلك الأحجية

المعقدة؟ ـ غير واضح، فليكن. إذا لم يعرفوا كيف سينتهي الأمر ـ بليل،

 تكن تلك حقيقة كل يوم؟
$\underset{\text { t.me/t_pdf }}{\boldsymbol{\sim}}{ }_{\mathbf{o}}^{\mathbf{0}}$

## شكر وتقديـر

إنتي مدين بشدة لمحرري هذا الكتاب ـ هيلين أتسما، وسارة برمنجام،


 القول إن هذا الكتاب ما كان ليظهر إلى الوجود من دون دون ديفيد لاند. ديفيد، آمل في سنوات عديدة من الإجازات (پالدونت) المغطاة بالفتات، حمَّامات السباحة، كعكة معلبة في الأيام الممطرة) معك.

## الكاتب

رمان عَلم، كاتب أمريكي وُلد في عام IVVV ـ درس الكتابة الإبداعية في كلية (أوبرلين") . كتب ثلاث روايات: (اترك العالم خلفك"، و والأم الحنون")، و و(غني وجميل". نُشُرت كتاباته في ("نيويورك تايمز")، و (انيو ريبابليك")، و و(نيويورك ماجَزين")، و"ول ستريت جورنال")، و"(ابو كفورم"، و"انيويوركر")، وفي مطبوعات عديدة أخرى. يعيش في بروكلين بنيويورك مـع عائلته.

## المترجمة

سها السباعي مترجمة مصرية، وُلدت في القاهرة عام $19 V$ ا ـ ـ حصلت
 ترجمت: („حلة هاملت العربية ـ أمير شكسبير وشبح عبد الناصر") تأليف مارجريت لِيتفين، و "قر اءات في أعمال نوال السعداوي") تأليف إرنست

 في كل مكان" لسيليست إنج، و"الاعتذار") لإيف إنسلر .

ترجمات الكرمة

1. صونيتشكا - لودميلا أوليتسكايا. ترجمها عن الروسية: عياد عيد. Y. Y. سالباتييرًا - بيدرو مايرال. ترجمها الـيا الـن الإسبانية: مارك جمالل. r. Y. أصوات الماليهاء - نتاليا جينزبورج. ترجمتهاع اعن الإيطالية: أماني فوزي حبشني \&. النورس جوناثان ليفنجستون - ريتشارد باخ. ترجمها عن الإنجليزية: محمد عبد النبي. 0. جاتسبي العظيم - ف. س. فيتزجرالد. ترجمها عن الإنجليزية: محمد مستجير مصطفى. 7. الاعتداء - هاري موليش. ترجمتها عن الهولندية: أمينة عابد.
 وأمل رواش .

 العيوطي.

- (1. الوعد - فريدريش دورِنمات. ترجمهاعن الألمانية: سمير جريس.


يوسف.
Y Y Y رسائل إلى شاعر شاب - راينر ماريا ريلكه. ترجمهاعن الألمانية: صلاح هلال.

٪| . قلب الظلمات - جوزيف كونراد. ترجمتها عن الإنجليزية: هدى
حبيشة.

عا . تقرير موضوعي عن سعادة مدمن المورفين - هانس فالادا. ترجمه عن الألمانية: سمير جريس.
ا ـ أرض البشر - أنطوان دو سانت اكزوبيري. ترجمها عن الفرنسية: مصطفى كامل فودة.
7 ا ـ ملحمة أسرة فورسايت: صاحب المود الكـ - جون جالزورذي. ترجمها عن الإنجليزية: محمد مفيد الشوباشير
اعتراف منتصف الليل - جورج دوهاميل. ترجمها عن الفرنسية: شكري محمد عياد.
^1^. الأمريكي الهادئ - جراهام جرين. ترجمها عن الإنجليزية: شوقي جلال ومحمود ماجد.
19 ـ الأمير الصغير - أنطوان دو سانت اكزوبيري. ترجمهاعن الفرنسية: محمد سلماوي.
مأريطة - دومينيكو ستارنونه. ترجمتهاعن الإيطالية: أماني فوزي حبشي. . . . . . .
 r Y . البحيرة السوداء - هيلا هاسه. تر جمتهاعن الهو الهولندية: أمينة عابد.
 § Y. حرائق صغيرة في كل مكان - سيليسْت إنْج. تر جمتهاعن الإنجليزية: سها السباعي
O 0 . مذكرات شرلوك هولمز - آرثر كونان دويل. ترجمهاعن الإنجليزية: أمين سلامة.
 نحن نعرف ما سيأتي - كريستا فولف. ترجمها عن الألمانية: صلاح . YV هلان
^^^ ـ ظلام مرئي: مذكرات الجنون - وليام ستايرون. تر جمهاعن الإنجليزية: أنور الشامي.
4 Y. المنزل الريفي (هواردز إند) - إ. م. فورستر. ترجمهاعن الإنجليزية: محمد مفيد الشُوباشي
-r.r. اعتراف - ليف تولستوي. ترجمها عن الروسية: الأرشمندريت أنطونيوس بشير
اM. جسور مقاطعة ماديسون - روبرت جيمس والر. ترجمهاعن الإنجليزية:
محمد عبد النبي.
YY. الحرب والتربنتين - ستيفان هيرتمانس. ترجمتها عن الهولندية الفلامندية: أمينة عابد.
 \& عץ. الاعتذار - إيف إنسلر . ترجمته عن الإنجليزية: سها السباعي. هr. شخص نعر الاعه - شاري لابينا. ترجمتهاعن الإنجا الإنجليزية: منى عبد الغني.〒Y. خلف هذه الأبواب - روث وير ـ تر جمتهاعن الإنجليزية: إيناس التركي.
 ^^٪. اترك العالم خلفك - رمان عَلم. ترجمتهاعن الإنجليزية: سها السباعي.

## auno

t.me/t_pdf

## قالوا عن هذْ الروايـة

اعَلم في الصدارة. هذه واحدة من أكثر القصص التي قرأتها منذ فترة


 تمامًا" - موقع "ريفايناري بحو"
מ\#اترك العالم خلفك" من الروايات الأشد ندرة، مكتوبة بشُكل جميل،
 والقَدَر بذكاء ورشاقة خارقين" - جيني أوفيل، مؤلفة رواية (اطقس" (اهذا استقراء اسشنائي للعِرف والطبقة، وما يبدو عليه العالم عندما ينتهي؛

مؤلفة رواية (جوع")



 "سيدة في البحيرة"
(اني كل مشهد بليغ، يكشف عَلم شيئًا جديدًا عما تعنيه الأسرة في القرن الحادي والعشرينه - إيدرا نوفي، مؤلفة رواية (اهؤلاء الذين عرنواله التركتي هذه الرواية متوترة، ومتأثرة، ومفعمة بالإعجاب. رمان عَلم

كاتب لامع، ومصمبن نثر جميل، لديه موهبة باهرة في رسمب الشتخصبات؛ حيث خصوصياتها الفردية، ونقاط ضعغها، والتدرجات الدين الديقة للطبفة

 والمأساوي، والحقيقي والسريالي، والانتقادي والمتعاطف، واليا والفيا والفردي والجماعي. روايةأبهرتني" _ليديا كيسلينج، مؤلفة رواية هالدولة الديالة الذهبية، اتُعد رواية (اترك العالم خلفك) لرمان عَلم بمثابة حصطان طروادادة ذكي، وأيضَا صندوق باندور|| - ميجان أبوت، مؤلفة رواية \#أعطني يدك!
(اسستعد للنوم والأنوار مضاءةه٪ ـ موتع "بويشُوجر"،
"اسوف تتذكر هذا الكتاب" - "مينابوليس ستار تريبيون"
(اتجنبت قصص نهاية العالم لأشهر. ثم أصبحت رواية (اترك العالم
 كل يوم منذ ذلك الحين" - مجلة اتايم"

מإذا كان هناك كتاب واحد سيطاردك في عام • • Y فهو هذا الكتاب. توازن بين الخيال الأدبي والتشويق، إن رواية (اترك العالم الم خلما
 العلاقات الطبقية والعِرقية. في هذا العام عندما يبدو أي شئ الـئ ـ بما في في

 موقع "بازفيد"
("في رواية (اترك العالم خلفك"، يتساءل القراء كيف تنبأ عَلم بِلقنا
 يبقى تأثيرها طويلآه - "انيويورك أوبزيرفر"
"يُظهر عَلم مهارة رائعة ويرينا ما في عقول شُخصياته، كما يعلن عن تعاطفه معها بسبب أوجه القصور الأخلاتي التي والقيود العاطفية ونيا ونشـل الحيال. النتيجة هي رواية مئيرة تنضض بالتشوين ولكنها إجابات سهلة؛ مخيبة آمال أولثك النين يتوقون إلى تلك الإجابات حتى

وهي تعكس زمتنا بشُكل مناسب. بـناقـشـة تضايا العِرق، والمخاطر،
 المناسب لهذه اللحظة" - "كيركوس ريفيوز"
 للنوع الأدبي الذي يكتبه، والذي يعتمد على فكرة ما ما بعد الكارارئة، لم
 لن نجد وضعا طبيعيًا جديدَّاه - "النيويوركر"
 طوال العام" - كبلي ريد، مؤلفة رواية (يا له من عصر مسلّ"

اهها هي بين يديك، ملفوفة بنسيجِ شهي من التشويق، تتوسل إلينا رواية (اترك العالم خلفك" أن نطرح أمهم الأسئلة: كيف نسمح للألخر

 مؤلفة المجموعة القصصية (العتمة المظلمة|"


رواية مهتعة، عن عائلتين، غريبتين إحداهها عن الأخرى، أُجبرتا على قضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة معًا، وسلكت الأمور منحى فظيعًا
عمل أدي شائق، مثير واستفزازي بشأن العام الذي نعيش فيه الآن، ويتوافق بشدة مع
 تشكيل روابطنا الأقرب، وتشكيل روابط جديدة توا غير الير متوقعة في لحظات الأزمات،

تتوجه أماندا وكلاي إلى ركن بعيد من لونج آيلاند، متوقعَين إجازةً: فقرّة راحة هادئة مادئة من



 المـدينة. ولكن في هذه المنطقة الريفية، مع توقف التلفزيون الـون والإنترنت الآن، وعدم وجود خدمة هاتف محمول، من الصعب معرفة ما يا يجب تصديقه. هل ينبغي لأماندا وكلاي الوثوق بهذين الزوجين، والعكس صحيح؟ مانـ اذاذا حدث في نيويورن؟ هل منزل العطلات، المنعزل عن الحضارة، مكان آمن حقًا لعائلاتهم؟ وهل هم في مأمن، بعضهم من بعض؟
" يراترك العالم خلفكه، هو العنوان المثالي لكتاب يبدأ بوعد المدينة الفاضلة، ثم

 عالية، يستحق مكانًا بين كلاسيكيات الأدب الدستوي" - „الواشنطن بوست"

