##  <br> MAX SEECK



## 

PAHAN VERKKO
Evil's Net
رك

 Arab Scientific Pubilishers, Inc.

## شلبكة شِيطانية

PAHAN VERKKO
Evil's Net
حقون الترجمـة الُعربيةَ مرخَص بها قَانونيًا بن المؤفف Arabic edition published by agreement with the author Max Seeck represented by Elina Ahlbäck Literary Agency Oy Ltd., Helsinki, Finland بمقتضى الاتفاقَ الخطي الموقَع بينه وبين الارار الحربيةَ للعلوم ناشرون Copyright © 2020 Max Seeck Original edition published by Tammi, 2020 All rights reserved
This Work has been published with the financial assistance of FILI - Finnish Literature Exchange Arab Scientific Publishers gratefully acknowledges the financial assistance of FILI - Finnish Literature Exchange

$$
\text { الطبعة الأولى: شباط/فبراير } 2022 \text { م - } 1443 \text { هـ }
$$

> ردمك 2-3366-01-614-978

$$
\begin{aligned}
& \text { جميع الحقوق محفوظة للناشر: } \\
& \text { إصدار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مركز الأعمال، مدينة الشارقة للنشر } \\
& \text { المنطقة الحرة، الشارقهة } \\
& \text { الإمارات العربية المتحدة } \\
& \text { جوال: } 585597200 \text { 971+ - داخلي: } 0585597200 \text { ( } \\
& \text { هاتف: 786233-785108 - } 785107 \text { (961-1) } \\
& \text { البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb }
\end{aligned}
$$

## 2232023


t.me/soramnqraa


# ماكس سيبك MAX SEECK 

## شبكة شيطانية PAHAN VERKKO Evil's Net

روايـَت

## 0ـتص| 1113

تعريب
مركز ماجد حامد مراجعة وتحرير مالبرمجة Arab Scientific Publishers, Inc.

## مقدمة

## t.me/soramnqraa

تعرّق القناع البلاستيكي الذي ضبطه أكيفومي قبل فتح درج منضـدة المطبخ
 لأنواعها، مـن سـكاكين صـغيرة وكبيرة، وشـوك للمقبلات وللطبق الرئيسـي. وقـد وُضعت سكاكين شُر ائح اللحم جانبًا، بالإضافة إلى ملاعق الحلوى، وأربعـة أزواج من عيدان الطعام المعدنية، وعدد من كرات الشاي الشبكية ذات سلاسـل مقطوعـة تتدلّى من الأطراف، يا للأناقة والرقي! سأل أكيفومي: "هل ما زلت جائعة، يا أسونا؟"، وهو يرفع الشوكة إلى مستوى عينهه، وقد شوّهت العقد الثمين الذي يحيط برقبته بقعـة سـوداء داكنـة. إن ارتكـاب أي خطأ يُّير الشبهات في هذه البيئة المثالية يمكن معالجته بسهولة عن طريق تنظيف المقبض بقليل من معجون الأسنان بالفلور ايد.

قالت تلك الفتاة الصغيرة، وهي تجلس على السرير شابكة ساقيها، مـا جعلهـا
 لأوامر أكيفومي.
سحب أكيفومي طبقًا من الدرج، وسكب فيه الطعام مـن الأطباق الموضـوعة

 بوفيهات الزفاف المتوسطة أو مقصـورات كبار الشخصـيات في الملاعبـ. ولكـن التفاصـيل، ميُل العـرض التقـديميّ، وأدوات المائـدة الفـاخرة، والصـينية البيضـاء المبهرة غير المخدوشة، أضفت على الوجبة الإحساس بالرفاهية. وضـع أكيفومي

الطبق على الطاولة، ثم فتح زجاجة شـراب، ومـلأ كأنـَا، فلازمـه الشُـور بـاحتراق حلقه من حدة طعم الشُراب الذي احتساه للتو . سألها أكيفومي، وهو ينقر على الأخدود في العمود بظفره: "لا يمكنك احتساء

هذا الشراب؟".
أجابته: "بالتأكيد، فاحتساء طالبات المدارس الكحول، يعدّ مخالفًا للقانون". اشتدّت إثارة أكيفومي بعد أن تردّد صدى كلماتها في الغرفة، لأن أسونا ليسـت طالبة، ولكنها صغيرة الحجم بمـا يكفي لتبـدو وكأنها كـذلك، مـا جعلـه يشــّ علـى
راحة يده.

عاهرة سخيفة.
في النهاية لم يكن أكيفومي جائعًا، ولكنه ارتشف كأس الشُراب دفعـة واحـدة، ثم سألها: "ما هو اسم المدرسة التي ترتادينها، يا أسونا؟" إِئه بدت الفتاة مترددة في الإجابة، ولكن ما إن أوشكت أن ترد على سؤاله، حتى
 الأمر ... فقد اكتفيت من سماعك تتحدّثين"، ثم استدعى الفتـاة بإثـارة مـن سبابته، وهو يقول لها: "تعالي إلى هنا، تعالي إلى هنا الآن".
سوّت الفتاة تنورتها القصيرة، وسارت نحوه، وهي تترنّح بكعبها العالي.
 الشرق الأقصى، ولهيب الشُمس الحارقة، والكريم الواقي مـن أشعة الشُمس، ثـم أمسك بالفتاة من ضفائر ها، وطر حها أرضُا . ثم قال لها: "أعيدي الكرّة، يا أسونا، أعيدي الكرّة"، أيتها العاهرة، ولكن يجلدر بكِ أن تجيدي القيام به. بعل ذلك سأ حطّم جمجمتك بِّكا الجدار الصلب".

السبت 23 تشرين الثانبي

## 1

انتظرت ليز ا يامـاموتو إغـلاق الأبـواب المصـنوعة مـن الكـروم، وهي تتنهـد تنهيدة طويلة وحارة الأنفاس، ثم رفعت نظارتها الشُمسية السوداء مـن ماركـة بـرادا، وما إن نظرت إلى انعكاس صورتها على المر آة المعلقة على الحائط الخلفي، حتى

 تبعثها الدعوة لحضور حفل أشهر فناني الراب في فنلندا أو أي فنانين آخرين قبل عام


 زميلاتها المـدعوات سـتحرص علـى تلبيـة احتياجاتهـا، وسـوف تصـوّر الشــخـص المثـالي بالشـكل المناسـب، في الوقـت الـذي تتجـول فيـه في المكــان المخصص للسيدات بمؤخر تها اللافتة للنظر .


 السيطرة، فالبند الو حيد الذي كان على جدولها الليلة، هو التقاط صور شخصية جذابـة


 جيسون مرة أخرى، فقد حاول ثلاث مرات، فأشاحت نظرهاعن المـرآة، وحدّقت

إلى لوحة الأرقام الرقمية أعلاه، التي توهّج عليها الرقم أربعة باللون الأحمر، فتلاه الرقم خمسة، ثم الرقم ستة.
بعد ذلك انبعـث لحـن قصـير، ومـا إن انفتحت الأبواب بعـد لحظات، حتى تناهي إلى مسمعها في المصعد أصوات صيحات جهيرة، خالطتها ثُرثرات متفرقة، وضحكات ملعلعة.
نظـرت ليـزا إلـى نهايـة السـجادة الحمـراء في اتجــاه المكــان المخصـص لنـنع المعاطف، فبدا مكتظًا بالضيوف الـذين يحملون باقات الزهـور وزجاجاجات الـُـراب،
 يُدعى الحارس صاحب، وهو رجل أصلع ومفتول العضلات، تعرفه لِيزا منـ سنوات عديدة، أومأ إليها إيماءة خاطفة وهي تعاد الدر المصـعد، نــم ســارت بمحـاذاة


 مصـغر مـن إمباير سـتيت الـذي يطنـى على مســهـد أفـقَ المدينـة، فأضـفى الضـوء
 واللمعان.
لم تحتفل المدينة بهطول الثلج للمرة الأولى حتى الآن. قـال صـاحب الـذي يرتـدي المـترة الــــوداء والقمـيص الأبـيض، بينمـا كـان يسـاعدها على خلـع معطفهـا المصـنوع مـن الجلــد والمـزين بـالفرو الصـناعيين:
 أمتار قليلة، وقد تسمّرا في مكانهما، وهما يتهامسان، فبدوا فيا وكا وأنهما يتحدّثّان عنها.
 يجعلونها تشعر بالضيق والانزعاج. ما الني يحدّقون إليه بحق الجحيم؟

سألت ليزا صاحب، الرجل الأصلع والمفتول العضـلات، بينمـا كانت تضـع حقيبتها وحقيبة حذائها على المنضـدة: "كيف تجري الأمـور؟"، ثـم استندت إلى إحـدى يـديها، وهـي تخلـع حـذاءها المخطط بـاللونين الأسـود والأبيض بمهـارة،
 ارتفاعه أربع بوصات.
 وكيس حـذائها الرياضي على الـرف، وسـلّمها علامـة مرقمـة سـبق لقبضـات آلاف المشُاركين في حفلات سابقَ أن جعّدتها.



الجهاز، وقالت: "تبًا"، ثم ابتسمت لصاحب ابتسامة خفيفة، وقالت له: "شكرًا". غمزهــاصـاحب، وقـال لهـا: "كـوني حــرة، فمعظـم الشـبان السـيئين طليقـون
 بادلته غمز ته.
إلى جانب تألق السجادة الحمراء، كانت الستائر الداكنة اللون تنعكس عليها ومضات كاميرات المصورين، كما فاحـت رائحـة العطور في الملهى الليلي الـذي ترتاده دومًا، بالإضافة إلى رائحة الكحول ودخـان السِّ السـجائر التي تشبّثّت بالسـجادة والستائر، وقد فشُلت رائحة مواد التنظيف في القضاء عليها.
لاحظت ليزا ظهور إحدى الحارسات التي لم تتعرّف إليها من خلف الستائر، ، ثم دخلت إلى الملهى، وهو عبارة عن غرفة مسـاحتها واسـعة ومكتظة بـالمحتفلين الذين يستعرضون آخر صيحات الموضة:
 منتفخة، وبذلات مفصلة لهذا لحدث بالتحديد، وسـرات تـبرز الأجسـام الرشيقة، بالإضافة إلى شوارب ولحى مشُذبة وفقًا للموضة الر ائجة.

توقّفت ليزا لالتقاط صورة أمام جدار كبير ينظر إليه الضـيوف الـذين يمرّون أمامه، كما لو أنه مشنقة تعود إلى العصور الوسطى.
انبعـث صـوت أنتُوي صـارخ يقـول لهـا: "يامـاموتو"، فالتــتـت عينا ليزا عينـي
 تذكّرت أنه سبق لها أن أجرت معها مقابلة.
ابتسمت ليزا اللمراسلة ابتسـامة تظهر أسنانها الناصعة البياض، وقالـت لهـا:
"أهنَأ!".
قالت لها: "نودّ أن نجري معك مقابلة صغيرة...".
نظرت ليزا إلى المصور الذي يقف خلف المراسلة، فلاحظت بطاقة صحيفة
التابلويد تتدلّى من عنقه.
مثل هذه المقابلة قد تكون فعالة ومفيدة لمدونتها.
قالت ليزا: "دعيني في البدء ألتمط صورة شخصية، ثم سأعود إليك".
قالت لها: "بالتأكيد، وسنتظر كـ هنا".

 "تسرني رؤيتك، ومن المؤكد أنني سأتحدّث إليك عما قريب". اتَجهت ليزا إلى الجدار الذي ستلتقط الصورة بمحاذاته، بعد أن أنقذت نفسها من العناق المفاجئ، والعنيف للغاية، والمفعم برائحة العطر، وانضمّت إلى طـابور المنتظرين الطويل.
عاينت المشهل الذي يخيّم عليه الضوء الخافت، فلمحت بحرًا مـن الأجسـاد
 الآخر . بـدا أن معظمها يعود إلـى أثـشاص يقعون بين المنزلتين، وقد استعادت ذكريـات باهتة، وومضـات بعيـدة مـن نمـط الحيـاة الليليـة في هلسـنـكي التـائم علـى
"د.ر.ق.ج"، دردشة، رقص، قبلة، جنس.

لطالما جرت الأحداث وفق هذا الترتيب، على الرغم من أن ليزا تتذكّر بضع لِالٍ كانت تتطوّر فيها العلاقة مباشرة من الدردشـة إلى ممارسـة الجنس، وربمـا تطورت علاقة أو اثتتين من دون إجراء المحادثة.
تجسّست ليزا بحذر على عدد قليل مـن المحتفلين المنتمين إلى المجهموعـة الرئيسية، فكانـت ومضـات الكـاميرات مسلطة علـيـهم، بينمـا كـان الرجـال والنسـاء يتناوبون على التحدث بودية إلى الباباراتزي.


 الهيب هوب المركز الأول هذا العام، كما تصدّر قوائم البـث لا في فنلندا فقط، بـل في بلدان الشمال الأوروبي الأخرى وألمانيا أيضًا. سألتها المرأة التي تحمل الكاميرا: "هل أنـت مستعدة، يـا لِيزا؟"، صعدت ليـزا

 ما أزجها للغاية. لم تستطع ليزا التملص أبدُا من المصورين بسهولة الة في العام العام الماضي
 سررت برؤيتك، يا ليز/! (متتمععي بوقتكِ الليلَّ! بـدت الابتسـامات حقيقية تقريبًا،
 تملك نظر تها الثّاقبة حـول مـا تسبّبّه مئل تلك الأحـداث المتلاحقـة. فلا أحد يهتمّ بهويتك حقًا، بل بالشكل الذي تبدو عليه، وما تمثّله فقط، وقد لا يهتمّ بعضـهـ سـوى إن كنت مستعدُا لممارسـة الجنس بعـد انتهاء الحفـل عند السـاعة الخامسـة صـباحًا،
بمجرد إفراغ الزجاجات واستخدام كل غرام داخل أكياس الزيبلوك.
 نادل يرتدي قميصًا أسود، ويضع ربطة عنق صفراء، ويحمل صينية بيده ذات القفاز.

تم ناولت فتاة تعمل في ترويج بعض الأنشطة، وترتـدي تنورة قصنيرة باهتة، وكنزة قصيرة تبرز صـدرها بشُكل لافتى، ليزا بر نامجُـا، فغمزتها، وقالتت لهـا: "لا تدخلي إلى الشبكة".



 بين الحشد.
ثم شعرت ليزا بأن قلبها سيتوقفف، فها هو مرة أخرى يقف أمام الما النوافذ التي تطلّ على المدينة، ولا تزال نظر اته الثاقبة والاتهامية موجّهة إليهـا
 لن يتر كها تغيب عن أنظاره.

## الأربـعاء، 27 تشريـن الثاني

## 2

تلاشى صوت أغنية "فري يور مايند" التي تعود إلى فرقة أن فوغ المنبعثة مـن
 التشغيل تعليقات صوتية. فعلى الرغم من أن الصوت بدا ودوداًا وأنتويَّا، إلا أنه كان ينضح بحدة أي إعلان مسجل. وكانت /لمسافة التي اجتازتها خمسـة كيلومتر/ات، وبلغ متوسط سرعتها عشُرة فاصل اثنين كيلومتر في الساعة، نُم انبعثت الموسيقى من جديد. وبينما كانت جيسيكا نيمي تستنيُق الهواء النقي من خلال فتحتي أنفها،

 مبكر هنا الصباح، فتركت خطواتها آثار حذائها على الثّلج. شـعرت أنها تطير، وأن خطواتها باتت خفيفة بعـد أن عـاودت الركض منذ بضـعة أشهر في أثناء توجّهها إلى العمل بعد انقطاع دام طويلًا. إنه مظهر من مظاهر التمـارين التي توقّفت عن القيام بها أكثر من مرة على الرغم من احتجاجـات جسـدها المتعب والمتألم، فهي تعاني من آلام المفاصل والركبتين، بالإضـافة إلى الألــم اللذي تشُعر بـه من أعلى ساقيها إلى أسفلهما، بعد أن أصبحت المسكنات لا تجدي نفعًا. ومع أنها كانت واثقة من
 تتتهي بفيض من الإندورفين. بالعودة إلى الماضي فيإن معاودتها الركض تبـدو لهـا كنزو تشُعرها بأن معجزة ما قد تحقّقتى، فبعد حضور ها جنازة رئيسهـا السـابق إرني ميكسون، أمضت أسابيع طويلة، وهي في حالة ذهول، جعلتها تنعزل في المتزل، وهي تفكّر في كل مـا مـا حدث، إلى أن حلّ يوم انتعلت فيه حذاءها، واندفعت خارج منز لها مستمتعة بهواء الربيع المعتدل، وهي تتذكّر دعابة يوسف الذي قال لها ذات يوم: مٌل فورست غامب.

تقدّر المسافة الفاصلة بين شُقتها في تولنكـاتو ومعـر الشُرطة في باسـيلا بثلاثة كيلـومترات ونصـف الكيلـومتر تقريبـا، حيـث يعـانق الطريـق الـذي يمـرّ بالحديقــة
 ما تنحرف جيسيكا غربًا في اتجاه مركز لاكسـو للفروسـية كمـا فعلـت اليـوم، حيـث المسـارات الصـخرية التـي تصطف أنــجار التنـوب علـى جانبيهـا طـوال الطريـق المؤدّي إلى حدائق البلدية في روسكيسو . قد تمرّ بمدرسة الفروسية ومقر خيالة الشرطة في هلسنكي الواقعين في الشُمال
 الإضاءة، وأعمدة الإنارة المنتشرة بـين الأشـجار العاليـة قليلـة ومتباعـدة، مـا يجعـل أضواء الساحة الساطعة تضمحل على الفور في ظلمة الغابات، بينما يحلّق طائر كبير على رؤوس الأشـجار . مهذّا! هل تسمعينتي!
 أي صوت انبعث في المكان، إذ كانت الموسيقى تصـــــ عـبر سـماعتي أذنيهـا، كمـا
 يجهشُ بالبكاء، وقد لاحقها ذلك الصوت منذ وقت طويل، لذلك لم تعره اهتمامًا. قفي!
 ونظرت إلى أعلى كتفها، فلمحت في تلك اللحظة رجلَا ذا يدين كبيرتين تدنوان من
 ظهرها، فاندفع خدها في الطين والأوراق الرطبة. ثم قال لها: "اسمعِي...".
أوشـكت جيسيكاعلى التقيـؤ مـن رائحــة أنفاسـه الكريهـة، بينمـا كـان يثبّت جسدها بفخذيه، ويثبّت أسفل ظهر ها بجذعه، ثُم امتدت أصابعه العارية إلى رقتها،

وهمس في أذنها، ففاحت منه رائحة الشُنص (1)، ولكنها استطاعت أن تدفــه عنهـا، ورؤية وجهه الغريب وغير المألوف. بدا خداه شاحبين، وشاربه كثًا، وظهرت على وجهه حمرة الثمالة، بدا أنه دون الأربعين من عمـره، غير أنـه كـان في تـلك اللحظة ساكنًا، وتفوح منه رائحة الإيثانول، فتذكّرت جيسيكا بأنها مرّت بـالقر بـر بـر من مقعـد
 جلدية، وهو يشرب جرعات كبيرة من قنينة بلاستيكية.
"ليلة ميلاد" لم يكن الصوت أعلى من الهمس: "ليلة الميلاد، ليلة الميلاد". حدّقت جيسيكا إليه محتـارة، لأنه يبـدو بوضو المــلاد بعـد شـهر، وحـين ضـغطت أصـابعه على فكهـا، وأمسـكت يـده الأخـرى بمعصمها الأيسر، بـذلت قصـارى جهـدها للتمكن من إبعـاده عنها، وبطحـه على العشّب، ولكن ساقيها كانتا ثابتتين تحت ثُقل ذلك الأحمـق، ولا بـد أنـه كـان ثُمـلا للغاية، ولا يشعر بثقل بجسدهـ. سمعت جيسيكا ازديادًا في سرعة نبضاتها، وبينما كانت تتفّسّس بعمق، جرحــت الحصى الخشنة خدها، بينما كانت الرمال المبتلة بالمياه الذابئبة والأوراق المتحللـة
 تصادف أي شخص في ذلك المكان، ولكنها سمعت صوت شخص ينادي أحدهم، وكلب ينبح من بعيد.
ثم بدأ لعاب الر جل يسيل من فمه، وهو يكزّ على أسنانه، ويواظب على ترديد عبارة: "ليلة الميلاد، ليلة الميلاد".

تلمّست أنامل جيسيكا العلبة الصغيرة في أسفل جيبها، وهي عبارة عـن سـلاح مصنف على أنه من فئة السلاح الناري بموجب القانون الفنلندي، وهـي لا تفارقهـا
 مثيرة، وخارجة عن المألوف، وبعد أن تحوّل صـوته المـخمور إلى صـر خات ألـمه،
الشنبص مشروب هولندي قوي.

ضربت جيسيكا مهاجمها على وجهه مرارًا وتكرارًا بيدها الطليقة، فكسرت أسـنانه

 عن الأنظار بين الأثشجار الكثيفة. بذلت جيسيكا قصارى جهدها، وهي تحاول الوقوف على قدميها، بينما كانت


 وجيزة، ولكنه لم يعاود مهاجمتها.
 الشُرطي وصف المهاجم، عاودت الركض في الاتجاه الـذي كانـت تسـلكه، ولكنها هذه المرة كانت في حالة تأهب قصوى.
 فاصل واحد كيلومتر في الساعة.

## 3

تجاوزت جيسيكا العتبة، وأسـندت وركها إلى عضـادة البـاب، وقد أدّى التعرق الناجم عن الحمام الساخن اللذي أخذته في غرفة تبديل الملابس إلى التصـاق قميصـها ذي اللون الأزرق الغامق بظهر ها، فسحبته من تحت حز امها، وهي تشـعر بـألم شـديد في يدها اليمنى التي لكمت بها فك المهاجم، وربما ينبغي لها تصويرها بالأشُعة الليينية. قالت المشرفة هيلينا لابي، وهي تنقـر المـاوس اللاسـلكي بإصبعها: "أغلقي

 وكأنها رائحة قطعة صابون باهظة التمن.

 كمـا كـان عليه عنـدما كـان مكتبًا لإرني، فهو عبارة عـن غرفـة صـغيرة ومتواضـعة،
 المتنوعـة إليهـا ستكسر رتابتها، كمـا تـدلّت الستائر المعدنيـة مـن الحـواف العليا للنوافذ، وتوزّعت المقابس الكهربائية على مجموعـات مؤلفـة مـن أربعـة، حتى في


 بالبهجة، صارت جيسيكا تشعر فيه بالكآبة والقمع واليأس . قالت هيلو، وهي تـُـير إلى جيسـيكا كي تجلس : "لـم تـتح لنـا فرصـة إجراء حديث مطول حتى الآن".

جلسـت جيسـيكا، وهـي تضـع يـديها في حجرهــا، ونظـرت إلـى عيني سـيدة أربعينية تجلس إلى المكتب الذي لا ينسجم لونه البني مع قصَّة شعرها وا وشيبه. شُهدت إدارة وحدة الجرائم العنيفة بعض الاضطرابات بعد رحيل إرني في آذار


 وقد أكّد مصدر موثوق أن إدمانه على الشُراب كان سبب فشــله، إذ تعمّقـت علاقة الصداقة الحميمة والأبدية مع الز جاجة التي تحوّلـت إلى جاذبية قاتلـة خـلال فترة

في المقابل لا يبدو أن هيلو ستسير على درب سلفيها، فهي تنضـح بالحماسـة، وتتشبّث بقوة بمنصبها، ما جعلها تتحلّى بثقـة كبيرة بـالنفس، ولكـن للأسف جعـل
 جيسيكا تحت إشراف هيلو سوى أسبوعين، إلاّلا أنها اكتشـفت أن مـديرتها الجديـدة

 بينهما منذ اليوم الأول. وأيًا يكن الأمر فقد أصبحت الممرات في مقر الشرطة أضيف وأضيق يومُا بعد يوم، كما يبدو أنه لم يكـن يفـترض بجيسـيكا وهيلو أن تعمـالا معُا

قالت هيلو بجفاء: "أهنتّك على نجاحك في قضية كالاسـاتاما"، وكانـت تشــير



 في حاوية قمامة.

حاولت جيسيكا الرد بابتسامة دبلوماسية، ولكنها وجدت صـعوبة في الحفـاظ عليها لوقت طويلة، فقالت: "شكرَا".
نظرت هيلو إلى جيسيكا مـن أسفل نظارتها، في تـكك الأثناء رفعت جيسيكا إحدى ساقيها لوضعها فوق الأخرى، فاصـطدمت ركبتها بز اويـة المكتـب، مـا أدّى إلى اهتزاز الأقلام على سطحهـ.
 والآَن سيكون من السهل على فريقه متابعة القضية".
 والحمض النووي الذي يربط...". أفلتـت هيلـو المـاوس، وقالـتـت لهـا: "كمـا سـبق وقلـت لـكـ، أهنّــك علــى
 التافهة إلى انتهائها من المقدمـة، وكأنها تقول: لتَد فرغت مـن المـديح، بـا نيمي، وسأدقّ عنقك الآن .


 ولكن الآن ...". شدّت قبضت راحة يدها اليسرى، ثم أعادت فتحها، فتبيّن أنها تضع


واضحُا أن بساطته الصارخة متعمدة، كما طوّقت معصمها ساعة ذكية ضخمة.. قالت لها: "سمعت أنك كنت قريبةً بشكل خاص من المشُرف ميكسون الـذي

عملت معه طوال... كم سنة عملتما معًا؟".
عندما سـمعت جيسيكا اسـم إرني استرجعت شـكـل وجهـه المتوردد، ولحيته الرمادية، وعينيه اللطيفتين، ولهجته المميزة والساخرة في آن، ورائحة السجائر التي لا تز ال تعبق في مكتبه حتى بعد وفاته.

بعـد برهـة أجابتها، كمـا لـو أنها كرّسـت كـل تـلك الثواني الحاسمة لإحصـاء السنوات التي تقاسمتها مع إرني بصفتهما زميلين: "ثمانية أعوام". قالت هيلو: "سمعت أيضًا أنك كنت تعرفينه قبل الانضـمام إلى الو حدة، هـلـ

كنتما صديقين ؟".
أجابت جيسيكا: "نعم، كنا صديقين".
نظرت هيلو إلى وجـه جيسيكا وكأنها تحلّالـل ملامحهـا، لكشـف المزيـد مـن المعلومات بشأن العلاقة التي تربطها بمدير ها الـا السابقا
علّقت هيلو قائلة: "بالتأكيد كانت وفاته مؤلمة، فالأصدقاء الأوفياء نادرون".
ردّت ردّت قائلة: "السرطمه، بالطبع". "إنه مرض لعين". "صحيح".

قالت هيلو: "ما دفعني إلى أن أذكر علاقتك بإرني، وأفتح جرحُا لا أظنّ أنـه سيندمل بشُكل تام، أننا سنعمل معًا عن قرب، بخلاف سائر المحققين في الو حدة". لعقت جيسيكا شفتيها الجافتين، وانتظرت أن تتابع المشُر فة حديثها.. ولكنها لم تستطع أن تكبح جماح نفسها. فسألتها هيلو: "هل سنعمل عن قرب؟؟".
بدت هيلو خائبة الظن، لأنها توقّعت أن تكون جيسيكا قد فهمت ما ترمي إليه. تنفّسـت بعمـق، وقالـت لهـا: "اسـمعي، أعلــم أنـك محقعـة مـاهرة، يـا نيمـي، فالجميع يشيدون بأدائك، وليس لدي مبرر للسُك في قدراتك، ولكنتي سمعت بأنه خلال عملك تحت قيادة إرني كان لديك ميل إلى تجاهل بعض التعليمات المو جهة إليك بين الحين والآخر ".
بذلت جيسيكا قصارى جهدها لتحافظ على هدوئها، إلا أنها شعرت بأن يـدها المصابة بدأت تنضض أسفل المكتب، وهي بحاجة إلى تناول المسـكنات، بأسرع وقت ممكن. ردّت قائلة: "حسنًا".

تابعـت هيلو: "لـم تـردني هـذه المعلومـات مـن زملائـك المحققـين، بـل مـن
السلطات العليا". ردّت قائلة: "أعتقد أنه كان يتحتّم عليكِ قول ذلك".
قالت لها: "أودّ أن أتأكّد إن كان اتباعك هذا النمط يعود إلى علاقة العمل الطويلة

 الاحتمال الثاني هو المرجّح، فهذا يعني أنه يتحتّم عليَ أن أكون مستعدة إلى دفـ النـار النار بالنار، لأنني لا أسمح بتجاوز أوامري، كما أنني لست إرني ميكسون". لا يمكناك الوصول إلى مكانة إرني، أيتها المتذاكية.
 اللحظات شعرت جيسيكا برغبة جامححة في القول لهيلو: أريـد الاستقالة، ولتّخّخذ الو حدة، التي تحتاج إلى جهودها أكثر مما تحتاج جيسيكا إلى العمل فيها، الإجراء الذي يناسبها، فلطالما كان الأمر على هذا النحو.

للإزعاج، على الرغم من أن الجو كان صافيًا، ولم تكن الرياح تهبّ في الخارج .
 الأحيان تبدو الأمور أكثر دراماتيكية بالنسبة إلى الغرباء، مما تكوون عليه في الواقعى، ومهما كان مصدرك، فمن المحتمل أنه لم يفهم التناغم القائم بيني وبين إرني". قالت هيلو : "حسنًا، أنت تقصدين أنكِ لا تواجهين أي مشُكلة في تنفيذ المهام وفق طريقتي؟".


 يرافق علامة إكس الحمراء الكبيرة التي تظهر على الشاشة في برامج المسابقات.

## قالت لها: "إجابة خاطئة، يا نيمي".

ردّت جيسـيكا: "مـا أردت أن أقولـه إنـك إذا سـعيت لتحقيق إصـلاح شـامل،
فسيثير ذلك مشاعر سلبية، ومقاومة عنيفة ضد التغيير، ولن أكون وحـدي فقطط، بـل
 سيتوجّب علينا الخضوع لإصلاح أوضاع ليست بحاجة إلى...".
قاطعتها هيلو بهدوء قائلة: "نيمي، أنبِ الآن تثيرين مسألة لا أودّ أن أناقشها". ردّت قائلة: "حسنًا...".

تابعت هيلو كلامها قائلة: "في الواقع عزّزت هذه المحادئة الصـورة التي سبق لي أن كوّنتها عنك".
ردّت قائلة: "لا أريد أن أكون...".

قالت هيلو: "سنعاود الحـديث في الأمـر مجـددًا عـاجلًا أم آجـلاً، وآمـل في أن
يكون الدافع إلى ذلك أنني أقرّ بقدرتك على التكيف مع الظروف الجديدة".
قالت جيسيكا بوهن، وهي تنهض عن مكانها: "دعينا نأمل في ذلك". صاحت غاضبة: "نيمي".

ردّت جيسيكا: "نعم؟".
قالت لها: "لم ننهِ حديثنا بعد".

جلست جيسيكا مجددًا، وهي تعدّ بصمت إلى الرقم عشرة.
قالت هيلو وهي ترطّب طرف إصبعها بلسانها: "سأُطلعك على معلومـات تتعلّق بقضية وصلت إلى قسم الشرطة، وقد تكون مهمة بالنسبة إليك، هل يمكنـك التعرف إلى هذين الوجهين؟".
سحبت هيلو نسخة مطبوعة من بين كدسة أوراق، كانـت عبارة عـن لقطة شاشـة لغلاف صحيفة التابلويل، فالتقطت جيسيكا الور قة، وتفخّصت صـورة تعود إلى شـاب وشابة. بدوا ساحرين وعصريين، ولم يكن اكتشاف حبهما للحياة وإقبالهما عليها صعبًا.

إنهمـاصـانعا الأناقـة والموضـة، وخــلال الثمـاني والأربعـين سـاعة الماضــية
شاهدت جيسيكا الصور مرات عديدة، ثم قالت: "إنهما مدونان".
ردّت هيلو : "بالضبط".

ليـزا يامـاموتو وجيسـون نيرفانــرو، يعتـبران مـن مشــاهير وسـائلـ التواصــل الاجتماعي، ومدوني نمط الحياة الأكثر متابعة في فنلندا، وخلال اليومين الماضيـين انهمرت الاتصالات على الشُرطة معبرة عن القلق الشُديد لاختفائهما، إذ يبدو أن أينا
 راب فنلندي.
وضعت جيسيكا النسخة المطبوعة على المكتـب، وقالت: "هـل سنحقّق في
هذه القضية؟"
لقد خطر لها بالفعل احتمال أن ينتهي بها الأمر إلى التحقيق في القضية التي قد ترى ملفها قريبّا على مكتبها،
وربما أملت في ذلك، فبشكل عام كانت قضايا المفقودين أكثر إثارة للاهتمام
 تعثر فيها على الجثة قبل الاستر احة، وإذا عُثر على المفقودين أحياء، فلا يكـون مـن
 الإطلاق
قالت هيلو : "حتى الأمس لم يكن من مبرر للشكك في أنا كانت حيلة مـن نوع
 اختفائهما، ولكن أمرًا مفاجئًا طرأ هذا الصباح جعلنا نسانتها فيا في وقوع جريمة". سألتها جيسيكا: "ما الذي حدث؟".
 جديدة على صفحة الإنستغرام الخـاص بليزا ايامـاموتو "، كانـت لقطة لمنشـور عـبر صفحة الإنستغر ام، وهي صورة منارة شُاهقة مبنية من الحجر المصفر.

ردّت هيلو : "إنها منارة سودرسكار، أرخبيل بورفو، يمكنك أن تقرئي التسـمية

نظرت جيسيكا إلى أسفل الرمز الذي يشير إلى آلاف الإعجابات، ولجزء مـن الثانية تختيّلت أن الرطوبة التي تسُعر بها في أسفل ظهر ها ليست مجرد عـرق يتصـبّب منها، بل طبقة رقيقة تجمّعت على سطح أور اق القيقب تعود إلى الشُعور بـالبرد، وتخترقها نزلة برد شديدة.
أعمت البحار، أعمتق قبر
أميرة تنام تحتح الأمواج
ميتَجمّد البحرقريبًا، وسيكسوه الحجليد ولن يكتشف أحد مكان قبرها.

## 4

سمعت جيسبكا صوت طلقة نارية، ثمم تلامها صوت طلقة أخرى، وبعـد برهـة سُمعت أصوات ثماني طلقات متتالية بوتيرة متسارعة، وقد تبعت كل طلقـة سـابقتها بسرعة قصوى إلى أن فرغ محخزن الذخيرة الذي يحتوي على الطلقات العشر، بقيت الشر يحة في موضعها، بينما فاحت رائحة البارود اللاذعة. أزالت جيسيكا واقي أذنيها، وقالت: "إنك سريعٌ جدًا، ولن تضطرّ أبدًا إلى أن تواجه موقفًا يجبرك على إطلاق عشر طلقات متالية بهذه السرعة الفائقة". أزال يوسف مخزن المسدس، تُـم وضعهه على المنضـدة، وشــدّ أصـابع يديهـ، ليفتحها، وقال، وهو يسير في اتجاه الهدف متململًا: "لكنتي أصبتها كلها". يقع ميدان الرماية في مقر الشُرطة الرئيسي بعيدًا عنهـــا، وبخـلافـ مـا يظهـر في المسلسلات الأميركية، لا يحتوي على أهـداف تنزلق عنـد الضـغط على الز ر، بـل يحتوي على أهداف متحركة ومتناوبة، ويمكن تعديلها لتناسب الغاية مـن التمـرين، ربطت جيسيكا شعر ها، وهي تتــع يوسف، وتـتأمّل عضـلات ظهـره، فلطالمـا كـان يوسف رياضـيًا، ولكنـه في الأشـهـر الأخيـرة أمضى وقتـا أطـول في صـالة الألعـاب الرياضية، وكان الدافع إلى جدول تدريبه القاسي والنشط هو الإجازة المرضية التي استمرّت من أواخر شباط وحتى نيسان، بعد أن وصلت علاقته الطويلـة الأمـد إلى طريق مسدود.
بدا يوسف منعزلًا عـن الجميع منـذ عودته إلى العمـل، وربمـا حصـل ذلك

 معًا، بالإضافة إلى أمر آخر.

قال يوسف، وهـو يتناول لفـة صغيرة من الملصقات البنيـة مـن جيبه، ويبدأ بترقيع ثقوب الرصاص: "انظري، رأس، رأس، صدر، رأس، صدر، رأس ...". العفوية التي أشار بها يوسف إلى أماكن اختراق الر الرصاص قطعة من الور الورق المقوى

 في السابق، ما من شك أنه يستطيع أداء واجباته كاملة، وإطلاق النار بمهارة، ولكنه ليس هو نفسه الذي كان يتجوّل في أروقة مقر الشُرطة، وتغمر ضحكته التي لا تقاوم المكاتب المفتو حة على بعضها، وهذا ما أشعر جيسيكا بالحزن بسبب التغييرات التي طرأت عليه خلال السنة الماضية، ولكن على الرغم من ذلك بقيت كثير من الأمور على حالها رحل إرني وميكائيل فتط، وكلاهما ماتا، الملاك والشيطان.
تعود جيسيكا ويوسف ببطء إلى خطط النار، يضع يوسف نظارته الو اقية وواقي الأذنين ويجلس القر فصاء لالتقاط معذوفات رصاصات 9 ملم متناثرة على الأرضية
 يعرفانه، وهو اللون الأبيض الشبيه بهصابيح المستشفى سألها قائلً: "ما الأخبار، يا جيسي؟" اليا


بدا القلق على وجه يوسف، وهو يسألها: "يا إلهي! هل أنت بخير جيسي؟" رفعت جيسيكا يدها اليمنى، فظهرت براجمها، وكأنها قشطتها على جـدار مـن
 تجعل التعرف إليه أمرًا سهلًا".

## قال يو سف من دون أن يرفّ له جفن: " "يا للهول!".

 سألها يوسف: "هل أتيت إلى هنا من أجل الرماية؟".

سـمعاصـوت إغـلاق بـاب ثقيـل في مكـان قريـب منهمـا، تـم رفعـت جيسـيكا شعر ها عن جبينها، وقالت له: "كلا، فقد أنهيت للتو اجتماعاعًا مع هيلو". همهم يوسف قائلًا: "المسُرفة لابي. كـان إرني مصابًا بالسرطان، لكن هـذه المرأة هي السرطان بحد ذاته".
ردّت جيسيكا قائلة: "نعم، ويبدو أنني لا أعججبها كيّيرًا". قال لها: "لا أعتقد أن أحدًا قد ينير إعجابها".
هزّت جيسيكا رأسها، وقالت له، وهي تبتسمم: "أظنّك محق".
سألها: "ماذا طلبت منك؟".
قالـت لـه: "إنها تتأمتل مؤخرتـك في كـل مرة تمشي فيهـا، أو تنهض فيهـا مـن
مقعدك، ويبدو أن الجميع يعر فون أنك تستمرَ بالوقوف كيّيرًا لهذا الغرض" سألها: "هل فاتني أمر ما؟ ألديها زوج؟" ردّت قائلة: "الغبي يبقى غبيًا".
قال يوسف وهو يمسح العرق المتصبب على صـدغيه: "لا بـأس دعيها تنظر
 مؤخرًا نتيجة اتباع برنامج تدريبي قاسٍ ونا ونظام غذائي صارم، إلا إلا أن جيسـيكا كانـي تأمل في ألا يفرط في هوسه، فيلجأ إلى نظام يتخخلله عدد كبير مـن التمـارين القاسيـية،


العريضتين وعضلات الذراع المنتفخة.
سألته جيسيكا: "هل أنت مشغول هذه الفترة؟".
سألها: "مشُغول؟".
أجابته: "أعني أنك لا تعمل على أي قضية في الوقت الحالي".
ردّ قائلاً: "ظنتت أنك عثرت على امر أة من أجلي، لكن لا ... أنا لا أعمل على
أي قضية في الوقت الحالي، فقد كنت أساعد نينا في إعادة بناء مسرح جري بمحاولة قتل غير متعمّد".

نظرت جيسيكا إلى المسدس الموضوع على المنضدة، وتسـاءلت مـا إذا كـان يوسف ينوي إفراغ مخزن ذخيرة آخر على الأهداف.
 حوزتك؟". انزلق أحد المقذوفات مـن قبضته إلى الأرض، وتدحرج بعيدًا، فنظر يوسف إلى قطعة النحاس التي سقطت من يده، وقد بدت ملامححه مثل ملامـح رإعِ فقد قطيعه.

قالت جيسيكا: "إنهما المدونان".
أشــرق وجـه يوسـف، وهـو ينظـر إلـى جيسـيكا، وقـــال لهـا: "لا بــد أنـك

سألته: "هل الطّلعت على القضية؟" "ا أجابها: "بالتأكيد، ويعتقد الجميع أنها حيلة دعائية". قالت جيسيكا ليوسف، وهي تناوله هاتفها: "هل سمعت بهذا أيضًا"، كانت قد فتحت صـفحة الإنستغرام الخاصـة بليزا ايامـاموتو البالغـة مـن العمـر 25 عامٌا، تــم


 فقد أرادت أن تصدّق أن يوسف لم يصبح غير مبـالٍ، فلابد أنه يعـاني مـن الإرهـاق المزمن، وفي كلتا الحالتين، يبدو الأمر، وكأن بعض الألوان تلاشت من اللوحة التي كانت تظهر تعبيرات وجهه الأوضح والأنقى. "... سيتجّمّا البحرقريبًا، وسيكسوه الجليد
ولن يكتشُف أحد مكان قبرها . ما هذا التعليق بحق الجحيم؟"، ثـم أعـاد إليهـا

أجابته: "بعيدًا عمّا يحدث، كان يمكن أن يكون ذلك التعليق مجرد مزحـة مـي مـن النوع الخارج عن المألوف، أو جزءًا من حيل العلاقات العامة التي تهدف إلـى نيـلـيل

الاهتمام، تمامٌا كما سبق وقلت، ولكن ذلك ليس كل شيء، بـل يبـدو الأمر أكتُر
جنونًا".

أظهرت جيسيكا ملف ليزا الشخصي، والذي يُظهر جميع مشُاركاتها، فأشارت
إلى وصف الملف السُخصي، وقالت له: "تحقَّق من هذا".
ليز/ ياماموتو
شُخصية عامة
مالونة مؤثرة
لترقد بسلام
2019-1994

## 5

بدت غرفة الاجتماعات قاتمـة، ومصـابيح السقف مطفـأة، لا لجعل الصـورة المعروضة على الشاشة أكثر إشـراقُا، بـل لأنه لـم يكـن لـدى أحـد الطاقـة للنهـو وإشعالها.
قـال راسـموس سوسيكوسـكي: "ليزا ايامـامو تو؟"، وسـعل بعـد أن غطّى فمـهـ
 الوضعية التي تنطلق منها جميع الإيماءات والحركات الراسموسية، ومن بينها حك الأنف، وقضس الإبهام.
إذا كانـت هنـالك فئـة لعضــلات الجلـوس، فسـيكون راسـموس بطلهـا في وحــــة الجرائم العنيفة بلا منازع بصفته خريج كلية الحقوق، فهو يبلغ من العمر أربعة وثلاثيتين
 بفطرة سليمة، وذاكرة قوية. تشير بطاقة راسموس الشخصصية إلى أنه موظف مدني في مقر الشُـرطة، ولطالمـا تسـاءلت جيســيكا حـول كيفيـة عمـل راســموس في مقـر الشــرطـة وتحديدًا في وحدة الجرائم العنيفة، فربما كان أحدهم استدعاه للعمل فيه، أو أنه محاولة تلميذ تعرّض للتنمر لتحطيم حلقة الشُر، أو أي سبب آخر من هذا هـرا القبيل. قالت جيسيكا، وقد عرضت صورةً جديدة: "إنها نصف يابانية". جلس يو سف في مقدمة الطاولة، وهو يطقطق أصـابعه متجاهلألا الصورة التـي

عرضتها جيسيكا.
"سال "مألها راسموس وسائل التواصلى "إلى أي فئة من المسماعياهير تنتمي؟".

سألته جيسيكا، وهي تواصل النقر على الصور المصغرة، والتي انفتحت على
الشُاشة الواحدة تلو الأخرى: "هل لديك حساب إنستغرام؟".

ردّ راسموس، وقد ارتسمت على وجهه ملامح السطحية المطلقة: "أنا؟ كـلا،

قالت جيسيكا: "حتى ولو كان لديك حساب إنستغرام، ربما ما كنت ستعرفها، لأن ثمانين في المئة من متابعي ياماموتو من الشابات كاتو والعشا الشبان، وأعتقد أن الباقين غير أسوياء أو حسابابتهم مزيفة"
 تأكيد لا أقصد الحسابات المزيفة". قال راسموس: "أنا غير نشط....".
ألقى يوسف نظرة حـادة على زميله، وقـال لـه: "راس، أراهـن بمئة يـورو أن لديك حسابًا تستخدمه للتقرّب من الفتيات، يـدعى فاسـموس نوسيكوسـي أو أو أي اسم آخر قريب منه".
في البداية بدا أن راسموس قد احمرّ خجلاُلا، ولكـن ظهر ت بعـد ذلك ابتسـامة
 هدفُا لإطلاق الدعابة القاسية في الو حدة، وعلاوة على ذلك يتقن يوسف ممازحـة






الثديان؟".

تنهّدت جيسيكا، ولكنها لـم تستطع كبح ابتسـامتها، ثـم قالـت لهمـا: "يكفي،
يا يو سف".

ولكنه تابع كلامه قائلًا: "أم أنهما الساقان؟ يبدو أنك تفضّـل السـاقين، لتنطلـق

## قال راسموس بتلقائية: "إذا كان يتحتّم عليّ الاختيار، أعتقد...".

قاطعتهما جيسيكا غاضبة: "حسـنُّا، يكفي مزاحُـا، أيها الرفيقـان، وركّزا اعلى
العمل"
تبادل يوسف وراسموس الابتسامة، ثم نظرا إلى الشـاشة الكبيرة على الحائط،

 والموضوع الذي تناولته هـو ار تـداء ملابس مصممة على أحـدث الموضـة، أو أن الصور قد استحضرت أجواء ودودة وغير رسـمية بنجاح، ومـن الواضــح أن بعض اللقطات التقطت في الخارج، والعديد منها يفسح المجال لمجموعة مـن الأصـدقاء الظهور في ظلال أشجار النخخيل أو في ساحات أوروبا الوسطىى. لقـد صـمّم الملف الشخصي والعلامة التجارية الشخخصية الخاصة بياماموتو ببراعة، وعلى الـرغم مـن تغيير الملابـس، وتسـريحات اليّــر، والإعـدادات، ومجموعـات الأصـدقاء، فإن
 بالضبط ما الذي سيظهر أمامك.
نقرت جيسيكا على الماوس، وقالت: "أبلغت زميلـة ليزا يامـاموتو في السـكن الشرطة عن اختفائها، ولكنها لم تكن قـادرة على تـــديم أي معلومـات حـول مكـا وجودها، أو برفقة من يمكن أن تكون".
سأل يوسف: "ماذاعن المفقود الآخر ... جيسون نيرفاندر؟".
أجابته: "يعيئ والداه في لابلاند، ولا يبدو أنه مقرب منهما، وقـد أبلـغ صـديق
مقرب منه عن فقدانه، وهو قس من أبرشية كاليو".
سألها: "وماذا قال ذاك القس؟"
أجابت جيسيكا: "إنه لم يرَ جيسون منذ يومين وحسب".

قال: "وبعبارة أخرى لا تفسير لا شكّ فيه لاختفاء أي منهما؟". قالت: "يتحتّم علينا أن نبدأ من الصفر".
أسند يوسف مرفقيه إلى الطاولة، وقال: "حسنًا، اللعنة". سأل راسموس: "من أعضاء الفريق؟". ردّت جيسيكا بتلقائية، ومن دون تردّد: "نحن الثّلاثة فقط". قال يوسف متلعثمًا: "هاه؟ ولا حتى نينا أو...".
قالت جيسيكا وهي تفرك عينها: "شـّدّدت هيلو على أنـه حتى لـو اشُتـبهنا في
 بجمع الأدلة، ويمكننا أن نتوقّع تقديم المسـاعدة بمجرد التأكد مـن مقتل أحـلـ أحدهما
 البيانات".

سـألها راسـموس فجـأة، وهـو يحـدّق إلـى يـدها المصـابة التي تضـعها على الطاولة: "ماذا حصل ليدك؟".

 ذراعيها، وقد دسّت أصابعها تحت إبطها. حدّقت جيسيكا إلى الصورة المعروضة على الشُاشة، وهي تظهر ليزا ياماموتو تقـف وسـط الميـاه الفيروزيـة التـي تصـل حتـى ركبتيهـا، وقـد أدارت ظهر هـا إلـى الكاميرا، وهي تنظر إلى الشُلال الذي ينبعث صوته من الخلفيـة، وكـان المـاء يقطر
 صوت تدفق الماء الظاهر في الصورة بقوة، وبعيدًا عن تدفّق مياه الشلال، كـان يلمع سطح المياه تحت أشعة الشمس من دون أن تظهر أي حركة. صاح يوسف مو قظًا جيسيكا من أفكارها: "جيسيكا؟" . أجابته: "ماذا تريد؟".

سألها: "ما المهام الموكلة إلين؟؟".
مرّت ثوانٍ قبل أن تبدأ جيسيكا بتكليفهما بالمهام، ثم قالت: "راس، أريدك أن تخترق حسابي الإنستغرام الخاصين بهما بمساعدة بعض التقنيـين، لترقب أي أمر مريب قد يلفت انتباهك". سألها: "هل تقصدين رصد التعليقات؟".
أجابته: "نعم، التعليقات تحتلّ المرتبة الأولى، ويليها المتابعون المستبه بهم ...". أكمل راسموس كلام جيسيكا قائلأل: "...من بين أربعمائة ألف قد نعثـر على

اثنين منهم".
نظرت جيسـيكا إلـى راسـموس، فبـدا وكأن ملاحظتـه كانـت احتجاجًا على المهمة المكلف بها، ومع ذلك لم ترتسم ملامح التحدي والتمـرد على وجههه، مع أن المهمة بدت صعبة، وأشبه بالبحت عن إبرة في كومة قشَ. قالت جيسيكا، وهي تغلق حاسوبها: "ابدأ من التعليقـات، وإذا كانـت الحقيقـة
 ليزاعبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، فلا بد من أن يظهر ذلك في حسابها، أما أنا ويوسف فسنذهب للتحدث إلى رفيقة ليزا في السكن". سأل يوسف: "ماذا عن تلك المنارة اللعينة؟". قالت له: "تدعى سودر سكار، وقد طلبنا مساعدة الشـرطة المحليـة، وبحسـب ما أبلغتني هيلو، سيحضر محققان من بور فو على متن قارب لإلقاء نظرة عليها، وقد يعثران على دليل ما".
سألها: "أتتوقَعين أن يعثرا على جثُتين؟".

ردّت قائلة: "أشكك في أن لديهم غطاسين للبحث في عمق المياه". سأل يوسف، وهو يقلـب بـين الأوراق المتنـاثرة أمامـه: "ألا يجـدر بهـم القـيـام
 عليهم أن يستخدموا بعض معدات الغوص إذا أرادوا العثور على أي دليل".

قالـت جيسيكا، وهي تـنهض مـن مكانها، وتسـحب معطفهـا: "أفترض أنهـم يعرفـون مـا يفعلونـه، إنهـم يمتلكـون المعلومـات نفسـهـا التـي في حوزتنـا، تحـركـ، يا راس، باشُر بمهمتك." "تم أضافت قائلة: "أما بالنسبة إليك، يا يوسف، فلنـذهب لمعابلة زميلة ليز| في السكن".

## t.me/soramnqraa

تحوّلت الأضواء إلى اللون الأخضر، و حوّل يوسف السيارة من فيتوريتي إلى نو ردنسكيولدنكاتو، فنظرت جيسيكا إلى معصمها للتحقق من الوقت. لمعت ساعة كارتييه ليدي بانتير فاندوم، ولا شـك في أن سـاعة جيسيكا المصنوعة مـن الـذهب




 السـاعات. فقبل عـامين بيعـت سـاعة رولكس دايتونـا التي تعـود إلى بـول نيو مـان بحوالى تُمانية عشُ مليون دولار في المزاد، ولكن والدة جيسـيكا لـم تكـن مشهوروة
 سماء هوليوود. بطولة تيريزا فون هيلينز. شمّت جيسـيكا سترة يوسف الجلديـة، فدلّت رائحته على أنه جديـد، بينمـا كانت تجتازهما سيارة تشُيفي كامارو قديمة الطراز، وهي تسير بسرعة فائقة.

 الإضافي فقط...".
قالت جيسيكا: "أراهن على أنه كان يقود بسرعة 137 كيلومترًا في الساعة". قال لها: "ماذا؟".

تجاهلت جيسيكا تعليق يوسف، هـل هـو حقُـا لا يعلـم بمـا تتحـّت عنه؟ ثـم أضـافت قائلـة: "ألا تتـذكّر 137 كيلـومترُ؟؟ عنـدما كانـت السـرعة المحــددة لفـرض محضر مخالفة 137 كيلومترًا في الساعة؟ ولسبب ما كانت السماء تمطر دائمًا؟". هزّ يوسف برأسه.
ابتسمت جيسيكا، وقالت لـه: "الـرادارات الجديـدة كانـت تلتقط السرعة مـن
 المساحون اللببب في ارتكاب جـرائم كـبرى، ونشـر الفسـاد، وانتهـاك عدالـة الطرق

> السريعة".

انفجر يوسف ضاحكُا وقال لها: "يا إلهي!".
وقفا أمام ممر المشاة، وقد لنّت جيسيكا سـاعتها، بينمـا كـان أطفـال الحضـانة الذين يرتدون السترات المضيئة يعبرون الواحد تلو الآخر مثل فراخ البط. قال يوسف: "يسعدني أننا نعمل معُا، طالمـا أنـه لـن يتكـرّر مـا حـد

انتظرت جيسيكا ريثما يمرّ الأطفال الذين اجتازوا منتصف ممر المئـاة، بينمـا كان المعلمون يحيطون بهم بعناية. هؤلاء الصغار الذين لا تتزعزع ثقتهم في البالغين

 فقاعات الأمان الخاصة بهم.
سألها يوسف، وهما يتظر ان تحوّل الضوء إلى اللون الأخضر : "هل أنت بخير؟". سألته بدور ها: "هل أنت بخير؟".
أجابها قائلا: "لا بد أن أعترف بأنني... في الربيع الماضي مررت با بألأوقات عصيبة". تجاهلـت جيسـيكا كلامـه، ونظرت عـبر نافذة الراكـبـ، فكـان الحــديث عـن الأوقات الصعبة التي مرّ بها في الربيع الماضي، من دون فائدة في فصل الصـيف، ولا تز ال من دون جدوى حتى الآن. فقد نجحت عصابة السحرة القاتلة في تحقيق أمر ما

كان يجب أن تحقّقه، وزحفت إلى قلب التحقيق مثل الثعبان السام، وغرزت أنيابها
 رنّ هاتف جيسيكا، فكان المتصل راسموس، قال لهـا: "مرحبّا، هـل وصـلتما

إلى منزل ليزا؟".
تنهّدت جيسيكا بعمق، ثم قالت: "لقد غادرنا المقر للتو، يا راس". أحكم يوسف قبضته على المقود، وسأله: "هل افتقدتنا بهذه السرعة؟". ضنطت جيسيكاعلى مكبر الصوت في هاتفها، بينما تحدث راسموس بسرعة أكثر من المعتاد، وذلك يعني أنه كان متحمسنَا: "أردت فقط الاتصـا


سألته: "أبجذه السرعة؟".
أجابها: "نعم، لم نكن قد بدأنا بجدية، ولكن ...".
قالت: "أخبرنا بما لديك في الحال".
قال: "يتعلّق الأمر بأحدث منشور لليزا ياماموتو ...".
سألته: "أهو المنارة؟".
أجابها: "بالضبط، لقد تلقّت تعليقات أكثر بكثير من مشُّار كاتها الأخرى، وهي وهي
 أن متابعيها قد قر أوا القصيدة الصغيرة الواردة في التسمية التوضيحية، ورسالة لترقد في سلا م في تعريف الملف الشُخصي، ومعظمهـم عبّروا عن ذعرهمّ، ومـنهم مـن قدّموا تعازيهم....".
توقّف يوسف عند إثمارة حمراء أخرى، ثم نظر إلى جيسيكا باستغر اب. فسألت جيسيكا راس: "ما الذي وجدته، يا راس؟؟".
أجابها: "لفت انتباهي هذا التعليق عندما كنت أتصفّح التعليقات الواراردة على صورة المنارة، إنه الو حيد الذي لم يكن بالفنلندية أو بالإنكليزية، بل باللغة اليابانية، مستخدمًا أحرف كانغي...".

أجابها: "لقد ترجمت الكلمة من خلال استخدام مترجم غوغل، واكتشفت أن

> كلمة ماسا يوشُشي تعني العدالة".

سألته: "العدالة؟".
أجابها: "نعم".

سألته: "هل قصد الشخصص الذي نشـر التعليـق أن مـا حـدث لليزا كـان عـادلًا؟
هل يعني أنها حصلت على ما تستحقّ؟".

سعل راسموس بعيدًا عن الميكروفون، وأجابها: "هذا ما خطر فِ بالي". سألته: "من نشر التعليق؟".
أجابها: "اسم الحسـاب هـو أكيفومي 2511946، وهو ملف شخصي خـاص، ولكن صورة ذلك الملف الشخصي، تبدو و كأنها صورة شاب ياباني".
قالت له: "أرسل إلي الر ابط".
أجابها: "حسنّا".

ما إن أنهى راسموس المكالمة، حتى عاودت السيارة التحرك، وفي تلك الأثناء

> كانت جيسيكا تحدّق بصبر نافد إلى شاشة هاتفها.

رفعـت جيسـيكا رأسـها، فـرأت نـــف الـثلج الكبيـرة تتحـوّل إلـى مـاء، وهـي
 المستعملة أمام قاعة الجليد، وقد اكتظت المـلـر رجات بحشـد كبير، ومعظـم النـاس كـانوا يغطـون رؤوسـهـم بالقبعـات. أنــارت لو حـة الإعلانـات إلـى أن فريـق رفـاق الجمعيـة الرياضـية في هلسـنكي سـيواجه علىى أرضـه نـادي إلفيس في تـامبيري هـذا المسـاء، فعـادت جيسيكا بـذاكر تها إلى التــــينينيات، عنـدما كـان جوكريـت تلعـبـ
 لمشُاهدة فريقي الهـوكي في هلسـنكي، وهمـا يتنافـــان. أدركـت جيسـيكا منـذ فـترة

طويلة أن تلك السنوات التي قضتها في طفولتها كانت الفتـرة الطبيعية الو حيدة، أما قبل ذلك فكانت طفولتها المبكرة، بما تحتويـه مـن منـازل ضـخمة وسـائقين، وبيل إير، وأشجار النخيل، والرياح الجافة التي تهبّ مـن الصحاري الداخليـة، كـل ذلك عاد إلى حياتها بعد السنوات الرائعة التي قضتها مـع عائلـة نيمي في مرحلـة البلـوغ،
 بالتبني. وكأن المال كان سبب كل تلك الآلام التي عانـت منهـا، وكأن لعنـة ألقيـت على الثروة المودعة في حساباتها.
استدارت جيسيكا نحو زميلها وقالت له: "يوسف؟".
أجابها: "نعم؟".

سألته: "هل فكّرت يومًا في إنجاب الأطفال؟".
ارتسم الذهول على ملامح وجه يوسف عندما ردّ على سؤ الها بسؤ ال: "مـاذا؟
لقد انفصلت حديثًا عن آنّا... وأعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت".
قالت: "نعم، أعلم ذلك، أعتذر إليك".
سألها: "لماذا تسألين؟".
 لن يكون منصفًا، لأن العالم مكان خطير".
في تلك اللحظة ظهرت على شُاشة هاتفها رسالة نصية مرسلة من راسموس.

## 7

 يوسف قدر المستطاع أن يركنها في أقرب مكان من الان الباب الأمامي. سحبت جيسيكا سحابها لتجنّب وصول الرقائق الرطبة المتسـاقطة إلى رقبتها العاريـة في أثنـنـاء ترجّلهـا مـن الســيارة. لقــد طلـي المبنـى الـنـي يقـع عنـد الناصـيـة،

 بالعشب، وتزيّن وسطها شـجرة وحيدة وعاريـة مـن الأوراق، وخلف المبنى امتّدّ
 نفوس المارة على امتداد الطرق بسبب طابور السيارات الذي بدا لا نهائي. أغلق يوسف الباب، وهو يقول: "سبق لي أن عشت في هذا المكان". استدارت جيسيكا فرأت يوسف يسـير مـرة أخرى إلى التقاطع الـذي مرّا بـه

للتو، فسألته: "أين؟".
قال لها: "عند التقاء شارعي مينا كانتين كاتو وميسنيو كسنكاتو". سألته: "حقًا؟ متى كان ذلك؟".
أجابها: "قبل عشر سنوات، عندما انتقلت أنا وآنّا من الريف إلى المدينة". وضع يوسف يديه في جيبي سـترته، بعـد أن ترك سترته الجلديـة الجديدة في
 واضح، فلم تكن جيسيكا متأكدة إن كان يحاول البدء بالتحدّث عن علاقته الفاشـلة

> بآنا أم لا، فقّرّرت ألا تتير معه ذلك الموضوع. سألته: "ما الرمز؟".

في الوقت الذي كانت تتحدّث فيه إليه، شُعرت بحر كة على الجانب الآخر من



يصلحه بعد؟".
سأله يوسف: "ماذا؟".
 معترضًا، وهو يقول: "الجرس، لقد حان الوقت لإصلاحه" . في الوقت الذي دخل فيه المحققان، أشار الرجل العجا الـوز إلى بطاقتي التعريف اللتين تتدلّيان من عنقيهدا، وسألهما: "هل أنتما شرطيان؟". أومأت جيسيكا إليه برأسها دليلّا على صحة ما توصل إليه اليه. اخترقت قطرة ماء معطف الرجل العجوز . ثم سألهما: "هل حضرتما من أجل الضوضاء الياء؟". سألته جيسيكا: "أية ضوضاء؟". قال: "لقد عاود أحدهم الطرق على الجدران". سألته: "متى؟" أجابها قائلًا "إنه الضجيج اللعين الذي أحدثه ليلة السبت نفسه".
 بينما كانت تـدفق المياه عـبر الأنابيب الممتـدة إلى أسـل المبنى، بعـد أن انبعـت

 للمستجوبين بالذهاب والإياب بحرية، واحترام حقـوقهمب، كمـا أنـه في تلك الأثنـاء تكون أي ضوضاء منبعثة من ذلك واضحة وضوحا تامًا.
 "أخبريني بالقصة كاملة من البداية بأسلوبك الخاص".

لم تكفتّ المر أة الشُابة الجالسة على الأريكة عن تمشيط شـعر ها الأئـــر، وقـد بدا واضحا أن ذلك كان وسيلة إلهاء تهدف إلى تحويل الشـعور بالعجز إلى شـعور بالقوة. وبينما كانت جيسيكا تنتظر الرد، تأمّلت غرفة الجلوس التي تبعث في النفس الراحة والإحساس بالمتعة، والمطبخ الفسيح وذا المظهر العملي، وقد بدت المُ الشـقة
 تتألّف من غرفتي نوم، غرفة لكل مستأجرة.
قالت إيسي بهدوء: "ذهبت ليزا إلى حفلة يوم السبت قرابة الساعة الساديادسة السة". سألتها جيسيكا، على الرغم من قراءتها تقرير المفقودين مرتين: "مـن دعاهـا إلى تلك الحفلة؟"، بينما كان يجلس يوسف على الأريكة البعيدة عن إيسي. أجابتها: "إنا حفلة إطلاق ألبوم تيم". سألتها: "من يكون تيم؟".
أجابتها: "تيم توسي، إنه مغني الراب، المعروف أيضًا باسم كيكس مايس". نظرت جيسيكا بحدة إلى يوسف، إذ إن اسم كيكس مايس بـدا مألوفُا بالنسبة إلى أي شـخص في فنلنـدا، فهـو لـم يكـن يعيشُ تحـت صـخرة، ومعظـم الشــابات
 وبالطبع ينجذب بعض الرجال إلى موسيقاه أيضْا، فعلى سبيل المثـال فوبو الـذي كانـت جيسيكا لا تز ال على علاقة بـه حتـى وقـت قريـب، كـان مـن ضـمن هؤلاء



بينهما.
سألها يو سف: "هل تعرفينه؟".

وقالت: "تيم؟ نعمه، بكل تأكيد".
سألتها جيسبكا: "حسنًا، لماذا لم ترافقيها؟".

أجابتها إيسي، وهي تضع فرشاة الشُعر على الطاولة: "ــم أرغـب في الـذهاب،
فقد كنت أعاني من الإصابة بنزلة برد".

قالت جيسيكا: "حسنًا"، وهي تحلّـلـ ردات فعـل الشـابة ذات العسُرين عامُـان، فإيسي فتـاة شـقراء جميلـة، شـعرها متموج، وأنفهـا دقيـق وجميلـ، وعيناهـا بنيتـان كبيرتان توحيان بالحزن.

 مساء، فاعتقدت أن ليزا عادت من الحفل، ولكنتي لـم أجد أحدُّا، فظننت أنني كنـت أتوهّم، ولكن الآن يبدو كل شيء ألئ غريبًا جدًا ...".

أي غرض ثُمين؟".

هـزّت إيسي برأسهـا نافيـة، وقالـت: "اسـتيقظت في صباح اليـوم التـالي قر ابـة

 فلاحظت أنها لم تلمس أغطية سريرها، وهذا يعني أنها لم تنم في غر فتها ا.. حينا حينذاك تأكّدت من أنها لم تعد إلى المنزل في تلك الليلة، لأنني كنـت سأستيقظ بالتـي التأكيـد لـو كانت قد عادت أو خرجت في ذلك الصباح". سألها: "هل يحـدث ذلك كثيرَا؟ أعني أسـبق أن أمضـت ليزا الليل في مكـان

آخر؟".
أجابته: "في بعض الأحيان، ولكنها كانت ترسل إليّ رسـالة عندما تضطرّ إلى
 حرصت دومْا على إبلاغي بذلك".

الليلة خارج المنزل؟".

أجابته: "حسنًا، في بعض الأحيـان قد تخرج الأمور عن السيطرة، كأن ينفـد
شحن بطارية هاتفها، أو كما تعلم فقد يطر أ أمر ما بشكل مفاجئ... ولكنتي شعرت هذه المرة بأن خطبّا ما قد ألمّ بها". سألها: "وهل اتصصلت بها؟".



سألها يو سف: "حسنّا، هل اتّصلت بالشر طة عند الساعة الرابعة والنصـف مـن بعد ظهر يوم الأحد للإبلاغ عن اختفائها؟".

 أو لانلينا، الذي أنا متأكدة أنها حضر ته على الأقل"." سألت جيسيكا: "هل تعرفين جيسون نيرفاندر؟".

جنوني" للغاية...".
انتظرت جيسيكا ريثما مسحت إيسي أنفها، وألقت نظرة على هاتفها قبل أن تتابع كلامها، ثم سألتها: "هل تعلمين إن كان جيسون حضر تلك الحفلة؟؟" ردّت قائلة: "لا أعلم، ولكن لا أظنّ ذلك، لأن جيسون لا يحبّذ التسكع وسط

الحشُود".
أدارت جيسيكا الأريكة ببطء في اتجاه المطبخ الصغير، وسألتها: "هل تعتقدين أن ليزا وجيسون تعمّدا أن يتوارياعن الأنظار معا؟".

 ميازاكي أو سيلفر فانج أو بوكيمون.

تمخّطت إيسي مرة أخرى، ولكن هذه المرة بقوة أكبر، فانبعث صـوت مزعج يشبه صوت نهيم فيل صغير صاخب، ثم سألتها: "هل تقصدين أنهما يختبآن معُا في مكان ما بإرادتهها؟".
أجابتها: "نعم".
توقّفت جيسيكا أمام إحلى الرسوم التي تظهر فتاة ذات عينين واسـتين ترفع سيفُا يطلق برقًا أزرق في اتجاه السماء الـوا
قالت إيسي وهي تنظر باضطراب إلى خـارج النافذة: "كان ذلك ممكنـا مـن

 نيسان...".
قالت جيسيكا بهدوء: "لنعد إلى الحديث عن جيسون، ما مدى علاقته بليزا؟". قالت: "كانت تجمع بينهما علاقة ما".
يبدو واضحًا أن ما قالته لفت انتباه يوسف، فسـألها: "هـل تقصـدين أنهمـا كانـا
على علاقة غرامية؟".
أومأت إيسي إليه، وقالت: "جمعتهما علاقة قبل عام، ولكنهما لم يعلنـا عنها،
في ذلك الوقت أقام جيسون لوقت طويل في شقتنا".
سألتها: "هل لا تز ال علاقتهما مستمرة؟".


سألتها: "ما الذي تقصدينه بمؤلم؟".
قالت: "لقد خدع جيسون ليزا، و كذب عليها عندما سألته عن تلك العلاقة، ثم
 قـال يوسف: "مـع ذلـك يفـترض معظم الأشـخاص الـذـين يعرفونهمـا أنهمـا

أجهشت إيسي بالبكاء، وهي تقول: "لا أحد يعلم شيئًا، فهم يعتقدون أنهم يعلمون ما يجري... ولكن معظم الناس لا يعرفون حقيقة ليزا، فهـم يـرون بعض صـورها ها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعلهم يظنّون أنهم يعرفون كل شيء عنيا عنها".


ما تقصدينه".




 تفتقر إلى الشعور بحس الفكاهة والمرح والسخرية.
 غريب بأن تينك العينين تخفيان أمرًا مروعُا، فقـد سبق لجيسـيكا أن شـعرت بذاك
 شكله، مثل أي كلمة يردّدها المرء إلى أن تفقد معناها
 قبل أن يتحوّل في النهاية إلى اللون الأسود، وأصبحت عظام وجهها هسَة، مثل ورق
 القاني بالتدفق من أعلى الرأسى إلى الحاجـب، ومـن الأنف إلى الفـمه، ومـن خلف
 الجلد القرمزي، وخـلال ذاك التحول سـمعت جيسيكا صـوتًا مزعجّا، كمـا لـو أن آلاف بيـوض العنكبوت تفقـس دفعـة واحـدة في أذنيها، ثـم تز حـف تلـك العناكـب الصغيرة إلى دماغها.
الصلبة: غشاء العين الخارجي الصلب الأبيض .

أغمضـت جيسـيكا عينيها، وعنـدما فتحتهمـا، تـلألأت عينـا الفتـاة الكبيرتـان،
 إيسي قالت لها أمرًا ما، ولكنها لم تسمع أي كلمة مما نطقت به، فقالت لها: "أعتذر، فلم أسمع ما قلته"، ثتم غضّت طرفها لتجنب الاتصال البصري بالفتاة التي تظهر في
 حرفين وتاريخ رسم تلك اللوحة ملصقة على الرسم، ل.ي 2018. قالت: "إنها موقعة باسم ل.ي، هل يعني ذلك ليزا ياماموتو؟".
 اللو حات المعلقة على الحائط كلها: "ليزا رسمت كل تلك اللوحات، وهات الـواك الكثير منها في غرفتها، فالجـدران مغطاة بها، ومعظمهـا مؤطرة، ولكـن بعضهـها لـم تكملـه بعد".

وبعد أن خيّم الصمت عليهما للحظات وجيزة، سـأل يوسف: "هـل تتحـدّث
ليزا اللغة اليابانية؟".

> أجابت: "نعم، فقد سبقِ لي أن سمعتها تتحدّت اليابانية". سألها: "إلى من كانت تتحدّث؟".

أجابته: "إلى والدها في أغلب الأوقات، كما زارها رجل يابابي منذ مدة قصيرة، وطلب منها أن ترسم له لوحةً ما".

تبادلت جيسـيكا ويوسف النظرات، تُم سـحبت جيسيكا هاتفها من جيبها، واتّجهت نحو إيسي، ونقرت على شاشة الجهـاز ، فظهرت عليها الصورة المكـبرة التـي أرسـلها راسـموس إليهـا، وهـي صـورة شــاب يابـاني يـفـ أمـام خلفيـة باهتـة، ويُدعى أكيفومي، فربما تكون الصورة حقيقية، وربما أُخذت من الملف الشـيا الشخي لشخص آخر، كما يمكن أن تكون مأخوذة من معرض صـور ، وليس لصـا وراحبها أي علاقة بالشخص الذي نسر التعليق، وربما التعليق نفسه ليس له أي علاقة بالقضـية، ولكن في الوقت الحالي كان الدليل الو حيد لديهم.

سلّمت جيسيكا الهاتف إلى إيسي، وسألتها: "هل هذا هو الشاب؟". نظرت إيسـي إلـى الشاشــة لثانيـة، وهـزّت برأسـها قائلـةُ: "لا أعلم ...فلـم أرَّه مطلقًا، فقد سمعتهما وحسب، بينما كنت في غرفتي عندما جاء لزيارتها، وكان بـابي

مغلقًا".
سألتها: "ولكنك سمعتِ ما يكفي لتخبرينا بأنهما تحدّثا اليابانية". أجابتها: "حسنًا، في البداية بدا حديثهما غريبًا نوعا ما ما، ويُيُير الريبة، لـذا وقفـت

أمام الباب، واسترقت السمع بدافع الفضول". "يا سألتها: "هل أوحى لك صوت الك بأه بأنه يافع؟".


هذا القبيل ... وقد ظلّت غرفة الجلوس تفوح برائحة عطره القوي بعد مغادرته". سألتها: "أي نوع من عطور بعد الحلاقة؟ هل تستطيعين تحديده؟" بدا أن إيسي فكّرت للحظات قبل أن تقول: "كلا، ربما كانت تلك الر ائحة التح التي فاحت نوعُا من السكرين، لأن رائحته بدت قوية حقًا". دوّنت جيسيكا كلمة السكرين في دفتر ملاحظاتها. قال لها يوسف: "هل كانت محادثتهها هادئة؟".
 ما تعنيه".
سألتها جيسيكا: "حسنًا، متى حصل ذلك اللقاء؟".
أجابتها: "ربما قبل أسبوع".
سألها يوسف: "هـل يمكنـك تحديـد وقـت دقيـق قـدر الإمكـان؟ فربمـا كنـت
 الإلكتروني في أثناء زيارته، هل هناك اك أي نقطة مرجعية يمكنك الر الرجوع إليها للتحقِق من التاريخ وتحديد الوقت بدقة؟".


أعادت جيسيكا هاتفها إلى جيب الجينز، وقالـت: "نحن لا نفكّـر في أي أمر
 تتمكني من فهم ما الذي تحدّثا عنه، أليس كذلك؟". قالت: "هذا صحيحي". سألتها: "حسنا، كيف عرفتِ أن الأمر يتعلّق بلو حات ليزا؟". أجابتها: "أخبرتني ليزا بذلك بعد مغادرته". سألتها: "هل اشترى إحدى لو حاتها؟".
أجابتها: "نعم، ولكن بعد أن أوكل إليها مهمة رسم تلك اللوحة" سألتها: "هل أنهت ليزا تلك اللوحة؟؟" إلعا أجابتها: "على ما يبدو"
سألتها مجددًا: "هل كان ذلك الك الأمر شُائعًا؟ أعني، هل كانـت ليزا تبـيع الكثيـر
من لو حاتها؟".
 الاجتماعي، وبين الحين والآخر كان يشتريها الناس". كان الجدار الفاصل بين غرفة ليز اوغرفة الجلو مغطى بـالطوب المز المرا وكانت لفافة من الورق البني الواقي على الأرض، بالإضافة إلى كيس مـن الجـبس ومجرفة، وعلبة طلاء أبيض اللون، وبجوارها أسطو النة طلاء، وقـد تكـدّس الطوب المتبقي بترتيب على الأرض سألتها جيسيكا: "هل كنتما تغيّران الديكور مؤخرًا؟؟". أومأت إيسي إليها، وهي تشــير إلى المكـان الـذي تلتقي فيـه غرفـة الجلـس



 يصل إلى ركبتيها، وقالت: "إنه عمل شاق".

قالت إيسي: "هذا ما يميزّ ليززا، فقـد يخلّف حسـاب الإنستغغرام الخـاص بها انطباعًا لدى الجميع، أنها تعيش برفاهية مطلقة، ولكنها في الواقع لا تخشتى أن تُلطخ يديها بالطين، كما لا تحتاج إلى استدعاء عامل بناء للقيام بتلك الأعمال الشـاقة"، ثم تلاشت ابتسامتها التي تحّولت إلى عبوس، وكأنها تذكّرت اختفاء صديقتها مجددًا. قالت جيسيكا: "هل تمانعين إذا ألقينا نظرةً على غرفة ليزا؟".
 رفعت كوب قهوتها إلى شفتيها، وقالت: "سأخرج لأدنّخن سيجارة".


 أثبه بالقرع، هل سمعته؟".
ارتدت إيسي معطفها، وقد التقطت السيجارة بين السبابة والأصبع الوسطى،
 الضجيج، لأنه لم يُسمع سوى لثانية واحدة".

## 8

غطّت الرسومات المؤطرة واللوحات الزيتيـة جـدران غرفة ليزا، كمـا كانت
تصطفت عشرات الدمى والشخخصيات الخيالية من طراز المانغا على خزانتها. صفّر يوسف بصوت خافت، وقال: "إنها جنة المانغا". ثم سمع وجيسيكاصوت إغلاق الباب الأمـامي تلاه صـوت الباب الأجوف

الملحق ببوابة المصعد القديمة.
قالت جيسيكا: "إنها مانغا زائفة".
نظر إليها يوسف نظرات استغراب.
فأضافت قائلة: "تبدو مثّل المانغا، ولكنها ليست يابانية، فهي مانغا زائفة". سألها: "هل هي مزيفة حقًا؟" "
ردّت: "لا يمكنني الادعاء بأنني خبيرة فيها".
أنارت جيسيكا المصابيح مـن خـلال الضـغط على مفتـاح الكهربـاء المجـاور
للباب، فلمحت زوجُا من النعـال البيضاء المنفوشة تحت السرير المرتـب بشـكـل أنيق، ومجلدًا أصفر على المكتبـة، قرأت على حافته بـول أوسـر بحرورف دقيقَة،
 أن يكونـا والـديها، إذ إن الأب يابـاني، والأم فنلنديـة، وقـد بــدا أن كليهـــا يبلغـان

كان يتحتّم أن يُستجوبا بأسرع ما يمكن، ولكن التُرطة علمـت أنهـا يمضـيان
الإجازة في البرازيل، ولن يعودا قبل صباح اليوم التالي.

قال لها: "لقد تسمّرت في مكانك، وأنت تحدّقين إلى تلك الفتاة".
استعادت جيسيكا وعيها، وقالت له: "ماذا تقول؟".

لمس يوسف دمية لها عينان واسعتان تتطلَّعان إليها بعينيهـا الز رقـاوين، وقـال: "لقد حدّقت إلى الفتاة التي ظهرت في الرسم لفترة طويلة".
التفتت جيسيكا إليه، وقالت له: "كنت أتفحّص الأحرف الأولى من التوقيع". للحظة جـالا بعيونهمـا في أرجـاء الغرفـة، فكـان المكتـب بـين السـرير وخزانـة الملابس، وفي أحد طرفيه يظهر جبل من مساحيق التجميل ومن بينها ظـلال العيون بالقرب من مرآة الزينة الدائرية. قال يوسف بهدوء: "يا للهول!". سألته قائلة: "ماذا؟".

قـال: "هـل شـعرت يومْـا... مـا أحـاول قولـهـهـ ... إنه مـن الغريـب أو بـالأحرى مـن المخيف أن أقيم في غرفة كان يقيم فيها شـخص اختفى فجـأة، أو على نحو



سحبت جيسيكا الكرسي الخشبي الأبيض إلى المكتب، وقالـت: "إنني أفهـم ما ترمي إليه"، ثـم جلسـت على الكرسي، ومـا إن لمحـت عينيها في المـرآة، حتى الـى أشاحت وجهها عنها.
استند الحامل الخشبي إلى المكتب، ولم يتخلّل الجزء الخلفي منه أي قطعة قماش، وكانت كدسة من أوراق الرسم الكبيرة الحجـم، ودفاتر الرسـمّ، وصناديق حلوى تحتوي على ألوانٍ زيتية، وعشرات أقلام التخطيط المختلفة الألوان، وزيت التربنتين وزيت بذور الكتان، وخلفها نصف دزينة مـن البرطمانـات الزجاجية التي تحتوي على مساحيق زاهية الألوان، تصطفّ على الحائط. سألها يوسف: "ما كل هذا؟".
أشارت جيسيكا إلى زجاجة الزيت، وهي تقول: "إنها أصباغ متنوعـة الألـوان، ويمكنك مزجها بزيت بذر الكتان لصنع طلائك الخاص".

مشــى يوسـف في اتجــاه النافــةة، وقـال: "انظـري إلـى نفسـكِ، أيتهـا الســيدة
ويكيبيديا المتحركة".
حُشر عدد من الفراشي في وعاء زجاجي في الجزء السفلي، يحتوي على كمية



مختلفة من اللون الرمادي.
قالت جيسيكا: "يبدو ذلك غريبًا".
سألها: "ما الغريب في الأمر؟".
ردّت قائلــة: "جميـع رسـو مات ليــزا مفعمـةُ بالحيويـة، وتضــــجّ بــالألوان


الشخصيات فقط".
سألها: "ما الذي تريدين قوله؟".
أجابته: "إن آخر ما رسمته ليزا كان رماديًا".
أخـذت جيسـيكا كدسـة مـن أوراق الرسـمه، وتصفّحت الأوراق الواحــدة تلـو الأخرى، تُم تفحّصت كـل رسـم مـن رسـو مات المانغـا علمى حـدة، وكـل عمـل لــم

يكتمل حتى الآن.
لم يكن بعضها أكثر من رسم تخطيطي بقلـم الرصـاص، وبعضـهـا الآخـر كـان
 الأعمال التي رسمتها كل مراحل العملية الإبداعية، وهي تُظهر دقة احتر افها بصفتها فنانة، ورسومها الثابتة للفتيات المبتهجات، أو النساء اللواتي يتّسمن بالحيوية، تمثّل لعبة الملابس المتوهجة مع قوالب نمطية ترمز إلى البراءة. سألها يوسف: "هل أنتِ التي وجدتها؟".

ردّت قائلة: "كلا". سألها: "حسنُا، لا بد أن تكون هذه اللوحة التي كُلْفت برسمها؟".

قالت جيسيكا بتمعّن، وهي تعيد الكدسة إلى أسـل المكتب: "كنت أفكّـر في
ذلك أيضْا، فتلك الفتاة تجيد الرسم حقًا".
همهم يوسف، وهو يسحب الستائر ملاحظًا أن السماء الرمادية كانـت تمـتصّ الحياة إلى درجة أنها تكاد تكون رهيبة حقًا، ثم قال: "لنأمل في أن يكـون الـ الرجـل قـد

طلب من ليز ا أن ترسم له صورة".
قالت: "سيكون ذلك بلا شك مئل الفوز في الجائزة الكبرى في اليانصيب".



اختفائها بوقت قصير ".
 لو حة عادية فقط، وربما طلب معتوه ما صورةً لفتاة ترتدي زيهـا المدر سـي، تمكنـه

قالت: "أوه، أهكذا تقضي ليلة السبت إذًا؟".
أجابها: "بل أقضي عطلة نهاية الأسبوع كلها".
 تتصفّحه.
قالت له: "لقد ظنتـت في البداية أن زائر ليزا اليابـاني هـو الشـخص نفسـه الـذـي رصده راس عبر الإنستغرام"، كانت صفـحات دفتر الملاحظـات تمتلمئ بالكتابـات


الاجتماعات التي يعقدها مقدمو تلك المشاريع.


نأخذه؟".
لم تجبه جيسـيكا، وهي لا تز ال تقلّب صفـحات دفتر الملاحظات، إلى أن وصلت إلى منتصفه، ثم إلى الصفحة الأخيرة التي لا بد أنها تحتوي على ملاحظات

مهمة، فجأة اشتعلت حواسها على الفور، وبـدت كمـا لـو أن تـبارًا ذا توتر عـالٍ قد صعقها، فأوهن قواها، وأضعف قدر اتها.
قالت بهدوء: "يوسف...".
قال: "نعم".

أدارت جيسيكا دفتر الملاحظات ليتمكّن يوسفـ مـن رؤيـة مـا أذهلها، وأثـار مخاوفها، وقالت له: "ألقِق نظرة على هذه الصفحة". اقترب يوسف منها بحذر، كما لو أن دفتر الملاحظات حيوان متقلب المزاج، وقد ينقض عليه في أي لحظة، فكـان يتحتّم عليه أن يمسكه برفق مـن دون أن يثير غضبه، ثم همس إليها: "اللعنة".
 تخطيط الملامح، وإضفاء الحر كة الناتجة عن اللـون، وقـد انتشـر على سطح تلك الصفحة فتات الممحاة الوردية، بعد أن لطّخته الخطوط الممسو حة. تفحّصت جيسيكا الرسم، وهي تحدّق إلى فتاة مهيبة ترتدي زي تلميذة، تقف في منطقة صخرية، وتظهر خلفها منارة تكاد تلامس السماء الكئيبة.

## 9

رفع المحقق غامي هارغولا ياقة معطفه الـــــوي المصـنوعة مـن الفـراء، وتأمّلـل
 صـخرية صـلبة وبنـة الللون، بـل صفراء ذهبية وناعمـة، وأن الهواء لطيف ومنـعش، والشُمس المشُرقة تختبئ خلف حجاب من الغيوم، وأن ابتتيه اللتين تبلغان من العمـر ثماني سنوات تصر خان، وهما تركضان إلى الماء بعد أن نهضتاعن المنشـفة الضـخمة التي سبق لسيني أن مدّتها على الرمال، ورائحة واقي الـُـمس، ونعيقت طيور النورس، وابتسامات الرضى المرتسمة على الوجوه، والإحسـاس بـدفـ البشُـرة الـــــر اء التـي
 الأيام التي كانت فيها لمسة الشُخص الآخر رقيقة ومثيرة.
 الذي يتساقط فيه برد جليدي من السماء التي تتلبّد فيها الغيوم الرماديـة، وتضـرب موجـات الميـاه المتجمـدة الثــاطئ ضـربات عنيفـة، بــد أن جعلـت الريـاح العاتِــة أمواج البحر هائجة، فبدا وكأن القشُعريرة قد انتابته من شدة البرد. قال المحقق التقني الذي انتهى لتوه من مسح المنطقـة: "هـارغولا!"ا يـبـدو أن
 والتيارات القوية الجئة إلى هذا الشاطئ. نادى المحقق التقني سيارة الإسعاف التي حضـرت لنقـل الجـئة، وقـال: "نحتـاج إلى عربـة!"، إذ انجرفـت الجـــة إلى أسـفل الكورنيس في الموقع الصيفي لجناح الآيس كريم. وكان المسـعفون المستجيبون للنداء قد توجهوا منذ فترة طويلة إلى مكان آخر حيث يمكن إنقاذ حياة مريض. هـر هـرّ هارغولا برأسه، وقد بدا شار د الذهن، وقال: "حسنًا".

استدار وهو يمشّط المنطقة المجاورة، فرأى الفضوليين يتجمّعـون عند طرفي المتنزه، وقد حاول عناصر الشرطة ببسالة إبعادهم عن الجثـة الملقــاة على الشــاطئ قدر استطاعتهم.
يمكن الاعتماد دائمّا على الفضوليين لنقل آخر الأخبار، وما يبدو مقنعًا للغاية
 يتمكنوا من توئيق الحدث من خلال التقاط الصور الحو، وتصوير مقاطع الفيديو، كما قد
 بها الناس حوادث الموت من خلال استخخدام شاشـات هـواتفهم، تجعل هـارغولا

يرغب في التقيؤ .
إنها ظاهر مؤسفة يصـادفها بشـكل متواتر في أثنـاء تأديته عمله، كمـا أن وميض الهواتف الذكية عبر نوافذ المسيارة التي تمرّ بمسرح الحوادث، والتوهج المنبعـث مـن مصابيح شرفات الشُقق، يحوّل لون الـدم السـائل على الأسفلت إلى اللـون الأحمر
 البشر طفيليين، وهم يبحثُون عن المآسي التي ستكسر رتابة الروتين اليومي.

 الاستمرار بالتعامل مع الأموات، وفي بعض الأحيان عندما يتوجّه إلى عمله صبا يشعر وكأنه يفضّل العمل مع الموتى على الأحياء، وأن هذا الموت له الها الأولوية على أي أمر آخر . في هذه اللحظة بالذات كانت سيني ترافق الفتـاتين إلى مر كز هيوريكا



 على الشاطئ، والتي أُخرجت من الماء بواسطة عبّارة أحد المارّة المار.

نظر إلى جثة المر أة المتجمـدة والمستلقية على الر مـال، فكانـت ترتدي ثيابًا
 البحر، وربما سقطت عن ظهر قارب، أو قُتلت على اليابسة، ثم ألما ألقي بجثتها في الميا الماء من أحد الجسور، إلا أنه لا جسور تربط بين كالاهدينيمي وأوتيلا، ما جعله يستبعد ذاك الاحتمال على الفور.
خلـع هـارغولا قبعته القطنية الهـغيرة، وفرك جبينه المهتـاج، بعـد أن بـدا أن سبب الوفاة عمل إجرامي، ولكن لم يكن من مؤشر إلى إصـابة المـرأة بـأي أذى، إذ لا تظهر عليها أي علامات تدلّ على العنف أو الخنق أو تلقّي ضربات ظاهر ألـي مكان على جسدها، كما لا تظهر آثّار إطلاق النار أو طعنات آلات حـادة، ولا حتى عضّة قرش، فبدا أن ذلك الطرح مروع، مـا جعـل هـارغولا يهـهـهـم فور طـرح تـلك الفكرة، كما شُعر بالذنب على الفور . قال له المحقق التقني وهو يلوّح له بيده: "أراك لاحقًا".

 للضحية عبر هاتفه من عدة زوايا مختلفة. لم يستطع رؤية أي أثر على جسدها، لم يسبق لـه أن رآه خـلال النصف سـاعة التي قضاها في مكان الحادث، ومع ذلك شعر بأن الجئة تناديه حتى يكتشُف أمرًا مـا يبدو غامضًا. يعرف هارغو لا جيدًا أن سبب الوفاة الأكثر تر جيحًا في هذه الحالة الة، هو هو
 القتل، ولكن أمرًا غريبًا كان يدعوه إلى الشُعور بالريبة بششأن هذه الجئة.

 تدخل أولغـا بِلوسوفا الأوكرانية الجنسيـة، والبالغة مـن العمر 22 عامُـا وفقَّا لبطاقتهـا الشُخصية رسميًّا إلى الأراضي الفنلندية، بعد أن جاء التأكيد للتو من الحرس الحدودي.

تنهد هارغو لا ووضع هاتفه في جيب معطفه، بعد أن حان وقت العودة إلى مقر الشرطة، آلَّلَ في أن يظهر سبب الوفاة قريبّا بعد تشُريح الطبيب الشُرعي تلك الجثة. اتتظرلحظة.

لفت نظر هارغولا شيء ما على الذراع البيضاء، وهي علامة سوداء مسـتديرة، وبالكاد أمكنه رؤيتها تحت الكم الأبيض.

إنه وشُسْر.
جثا هارغولا بالقرب من الجثة، والتقط غصينًا كان ملقى على الرمـال، ورفع

 السوداء عن مسافة قريبة مثل علامات الحروق، ووفقًا لحجمها وائا، يبدو أنها آثار إطفاء أعقاب سجائر مشتتعلة، ولكنها تبدو متماثلة للغاية، ولا تفاوت بين أحجامها، لذا لا لا بد أن ما أحدثها أداة حادة وصلبة، وعلى الأرجح أن المعدن كان ساخنًا. سحب هارغولا هاتفه من جيبه، والتقط صورة أخيرة، بينمـا كـان يسمع وقع أقدام تقترب منه من الخلف، إنهم الر جال الذين أتوا من أجل نقل الجثة. كانت موسومة.
تأمّل هـارغو لا البحر، فذكّر تـه الأمواج المتلاطمـة بعائلته، مـا جعلـه يتسـاءل
 الوحيد في رغبته في ارتياد ذلك المكان عندما كان طفلّا.

## 10

ألقى راسموس سوسيكوسكي نظرة على الباب الموصد، وعنـدما لـم يـتمكّن من سماع أي صوت صادر من الممـر، سـحب كـرة الغولف مـن حـنـي حقيبـه، ووضـعها
 التدحرج مؤلمة، ولكن المعالج الفيزيائي نصحه بالتدرب على تلـك الرياضـة لأنها
 الشـائة، يعاني من تيبس العضـلات، وضعف في الحر كة، والتطور التدريجي للكتـل



 كرة الغولف الموضوعة تحت باطن القدم والتي تعمل على تخفيف توتر الجســد بمثابة لغز بالنسبة إلى راسموس، ومع ذلك فإن ذلك التمرين بسيط للغاية، ويسهـل

 ودفع تكاليفه، كُلاث دقائق لكل قلدم، ومرتين في اليوم. قال له صوتٌ انبعث من بعيد: "إلى غرفة الاجتماعـات"، فقفز راسـموس مـن
 كالبطة بين زملائه في العمل الذين يرون أنه يدلّك نفسه باستمرار، إلى جانـب ذلك كانت رائحة قدميه كريهة حتى بالنسبة إليه. قالت له هيلو، وهي تدخل إلى غرفة الاجتماعات: "ها أنت ذا".

أومأ راسموس إليها بر أسهه، وحرّك حاسـوبه المحمـول قلــلِاْ في اتجـاه وسط الطاولة، واستخدم جهاز التحكم عن بُعد لتشـغيل آلة عـرض الفيـديو المتدليـة مـن السقف، ثم سأل مترددًا: "هل نحن على وشُك البدء بالاجتماع؟".
 "نعم، على أن يكون موجزّا وسريعًا"، وعلى الرغم من تصرفها بشُكل رسـمي أكثـر

 ناهيك عن المقصف، وقد فضّلت بدلًا من ذلك الجلوس أينما اتفق بين مرؤوسيها، والآن قـد يكـون ذلك بمثابـة مراسـمه، أو إشــارة واضـحة إلى التـودّد إلــهـهم، ولكـن التفسير الأكثر ترجيحًا هو لجوء هيلو إلى الأسلوب الحسابي للتأكد من أنها ليسـت محور أي ردات فعل متمردة يستهدفها بها الآخرون، أو التعرض لإلقاء النكات التي تسـخر منهـا همسُـا . ربمـا كانـتـ في حياتها السـابقة معلمـة، دفعهـا الطـلاباب الـذين يتبادلون التعليقات الساخرة، والانتقادات اللاذعة إلى حافة الجنون، وإذا كان ذلك
 وحده ذلك المنصب.

سأل راسموس، بعد محاولته الفاشلة في تجنب نظرات رئيسته: "من سيحضر
الاجتماع؟".
قالت له: "نينا".
سألها مستغربًا: "نينا؟".
تجهّم وجه هيلو، وسألته: "هل يسبّب حضور ها أي مشُكلة بالنسبة إليك؟". غضّ راسموس طرفه، فنينا لم تعد تتصرّف على سـجيتها منذ أحـدات شـباط

 العمل في الشرطة، ولكن مكالمة واحدة فقط قـادرة على أن تـدلّنا على مـدى قرب الـى

ذاك الخطر . ولا يعني ذلك أن راسـموس يـــكّك في قـدرة نينـا على أداء واجباتها بطريقة مثالية، بل إنه يبدو مثيرًا للحيرة ما حدث بين جيسيكا وميكي. لكـن كيف اسـتطاعت نينـا وسـط كـل تـكـ الفوضـى، أن تـرى أن زميلتهـا في العمل، يمكن أن تخّرّب علاقتها بصديقها، وهو زميل وصديق أيضّا. ما الني كانت تفكّرفيه جيسيكا بحق السماء؟

 حاسو.بها المحمول: "اجلسي".
لـم يستطع راسـموس منع نفسه مـن النظر إلى الـذراعين الصـلبتين والمـدربتين
 الداخل والخارج، ولكن لسبب ما، لا يعيرها الكثيرون اهتمامًا، بينمـا حصـلت جيسـيكا
 تتّسم بها، أكان ذلك عن قصد أو عن غير قصـد. ولكن بالنسبة إلى راسمـوس، لطالمـا كانت نينا فتاة أحلامه وشر يكته الرشيفَة والجبارة، فقد تمكَنت من طر حه على الأرض، وخنعه بوسادة لعشر ات الثواني بفضل التدريب الذي أتناح لهـا الحصول على الحزام الأسود في الجودو، فبدت الفكرة بالنسبة إليه مخيفة ومشيرة في آن. طقطقـت هيلـو أصـابعها، وقالـت متفاجئـة: "راسـموس، ألا تـزال تعمــل في

القسم؟!".

> ردّ قائلأِ: "بكل تأكيد".

ما إن أدخلت هيلو كلمة السر إلى حاسوبها المحمـول، حتى أصـر صـوت نغمة الويندوز المألوفة، ثم قالت: "لديّ اجتمـاع سيبدأ بعـد وقـت قصـير في الطابق
 العمل، وها نحن نعمل تحت ضغط كبير، كما أود أن أبلغكم بأنه عُثر على جئة فتـاة على الشاطئ في فوساري".

لقد فهمت هيلو ما يرمي إليه راسـموس، فأكّدت كلامـه قائلـة: "نعـم، ولكنهـا


 جيسيكا ويوسف في أن الشُخص الذي علّق على مشاركة ليزا ياماموتو باليابانية عـبر الإنستغرام، هو نفسه من زارها قبل أسبوع" " سأل: "هل اكتشف أحد هويته؟".
حكّت هيلو شفتها العليا، وقالت: "لا أحد يعرف مـن يكـون سـوى ليـزا ياماموتو، ولكن رفيقتها في السكن سمعت صوته، ويبدو أنه يافعًا، ويمكن أن يكون ... دعني أرَ مجـددًا"، طقطقـت هيلـو أصابعها مشـيرةً إلـى راسـموس كي يعرض ملف أكيفـومي 2511946 الشُخصي علـى الشاشــة المعلقــة علمى الحــائط عـبر حاسـوبها المحمـولـ، فأظهرت صورة الملف الشخصي رجلًا آسيويًا له رقبة سلحفاة سوداء، وقد ظهر مـا بـدا



 "أو ما إذا كان قد وقع حادث مأساوي". قال لها: "أظنّ ذلك".
سألت هيلو، وهي ترفع نظارتها بظهر يدها: "ما الذي يظهر في الخلفيـة هنـاك؟ أهو معرض لوحات؟".
قال: "إنها جدران بيضاء، ويمكن أن تكون الصورة قد التقطت في معرض فني". تفحّص راسموس الصورة وقال: "صـحيح"، ظهر في الصـورة طرفيف في لو حتين خلف الر جل، وربما تكون تانك اللو حتان زيتيتين، وقد تلقّتّا ضربات فرشاة ألوانها

زيتية زاهية، تستخدم عالميًا، ولكن كان يصعب تحديد ذلك بدقة.
سألت هيلو : "هل نملك أي وسيلة للوصول إلى بيانات ملفه الشُخصي؟؟" أجابها: "على الأرجـح، فــن الناحيـة النظريـة يمكنتنا الحصـول علـى اسـمه، ، ومعلومات حول بطاقة الائتمان الخاصة بـه، وعنـاوين بريـده الإلكتـتروني، وعنـاوين
 استدعاء، ولكننـا نحتاج إلى ترجمـة الوثــائق إلى الإنكليزيـة مـن أجـل المحكمـة، ومذكرة تؤكّد إجراء تحقيق أولي....".
هزّت هيلو برأسها قائلةً: "بالهُ عليك، حسنًا، سأحضر لك كل تحتاج إليهـ، مـا مـا
المدة التي سيستغر قها إرسال الطلب؟".
 ويمكن أن يصل الرد بسرعةٍ كبيرة إذا أطلقنا عليه اسم تحقيق في جريمة قتل". هضضت هيلو من مكانها، وقالت: "سوف أرى ما يمكنتي فعله، أطلع نينا على المشروع، ولنجتمع هنا الساعة الرابعة ما لم يحدث أمر جنوني آخر ".

## 11

وضعت جيسيكا يديها في جيبي معطفها، وحدّقت إلى الأسفلت الرطب تحت قدميها، بعد أن توقّف الرذاذ عن التساقط، وللحظة أصبح الهواء منعشُّا ونقيًا، حتى أنُعل يوسف سيجارة، فانتشر الدخان في المكان بأسره. نفث يوسـف الـدخان، وهـو يقول: "كان الموعـد يوم الأربعـاء الماضـي بـين الخامسة والسادسة"، هذا ما قالته إيسي لهما للتو، وقد تزامنت مكالمتها ما مع مكالما مكا لما والدتها عبر سكايب، وقد حدّدت من خـلال تـلك المكالمـة الإطـار الزمنـي للزيـارة التي قام بها الرجل الذي استرى اللوحة من ليزا. امتنعت جيسيكا عن الرد، وحذّقت إلى ميسنيو كسنـكاتو، وقـد تَختيلـت عـودة الرجل الذي اشترى اللوحة، فظهر منحني الظهر قلـيلًا وياقته مقلوبـة، مثـل عميل سري في فيلم تجّسس قديمّ، ولكن ذلك الر جل قـد اختفى، ولا يلا يعرفـون عنـه شـيئًا، باستثناء أنه تحدّث إلى ليزا باليابانية، وكان يضع عطرًا قويًا. قال يوسف: "يمكننا أن نستدعيه إلى مقر الشّرطة". قالـت جيسيكا بهدوء: "إذا كـان متور طـَا في اختفـاء ليز ا، فلـن يـردّ علـى ذلك
الاستدعاء العلني الموجّه إليه".
 التي رسمتها ليزا، ومدى سرعة انبعاث الحياة فيها، وموتها أمام عينيها. قال يوسف: "المعضلة الأبدية".

حاولـت جيســكا دراسـة الصـورة التـي تظهر رسـم المنـارة، وقالـتـ: "تـلـك
 المنشُورة عبر الإنستغر|م، باستشناء فارق وحيل، وهو أنه في الخلف تقف فتاة مهيبة

الطلعـة أمـام المنــارة، فـالمنظور والمســافة البـارزان في رســم المنــارة في الأسـاس يشُكَلان الأمر نفسه".
أطفأ يوسف عقب سيجارته، وقال: "ربما تكون ليزا قد رسمت اللوحة استنادًا إلى صـورة أرسـلها إليها الشخخص الـذي كلّفها برسـمها، وطلـب منها أن ترسـمها بالطريقة نفسها تمامٌا، ولكنه أضاف إليها الفتاة وحسب". قالت: "هذا يعني أن الصـورة المنشـورة عـبر الإنستغرام عمرهـا أسبوع على

> ردّ قائلاً: "وربما تكون مأخوذة من بنك الصور في غوغل". سألته: "ولكن ما علاقة ذلك بليزا؟" ردّ قائلاً: "ربما ليس لها علاقة بها".
 رسم ليز| تحديدًا تلك المنارةً، فهي ليست فنانة محترفة، ثم إن منشور الإنستغرام، والقصيدة الصغيرة، وجملة لترقد بسلام، عناصر تثير الشك والريبة".
قال يوسف، وقد عجز عن التفكير، والتفوّه بأي كلمة أكثر من قوله: "تباً".
 اللو حة، وقد يكون أخذها الرجل ... عندما لـم تكـن إيسي في المنـزل ... أو أن لـــزا سلّمتها إلى الر جل باليد". قالت: "ليس بالضرورة، فربما استخدمت رسولًا لإيصـالها إليه، أو استعانت بخدمـة التوصـيل"، بينمـا كانـت تتحــّث وردتهـا رسـالة نصـية، ففتـتح يوسف بـاب
 المعلومات، كما يمكنتا التواصل مع كبرى شركات التو صيل على الفور للتأكّد مـن

حدّقت جيسيكا إلى هاتفها، وتنهّدت بعمق، ثم أعادته إلى جيبها. سألها يو سف، وهما يغلقان بابي السيارة: "ما الأمر؟".

أورينكو لاهتي، وهي تطوف على سطح الماء على الشاطئ". سألها: "ربما تكون....".
ردّت قائلة: "كلا، إنها تحمل بطاقة شخصية في حقيبـة ظهر هـا، وهـي أوكرانيـة
الجنسية".
 جيسيكا مرة أخرى، وقالت: "هذا مقيت للغاية". ردّ قائلًا: "بالفعل، ومن يدري، ربدا ريما سنحقّق في قضيتها أيضًا" . قالت: "أو قد نحقّق في قضيتها فقط، ما لم نتوصّل إلى أدلة أكثئر منطقية بشـئن أن
 مفقود".

في الوقت الذي بدأ فيه يوسف بالانطلاق بالسيارة، حـدّقت جيسـيكا إليه، نــم
نظرت فجأة إلى الباب الألمامي لمبنى ليزا .

أوقف يوسف السيارة وسألها: "ماذا؟".
أشارت جيسيكا إلى لوائح الأسماء والأرقـام بجـوار بـاب المـدخلـ الألما الأمـمي، وهي تقول: "ألم يقل ذلك الر جل العجوز بأن الجرس قد أُصلح للتو؟".

ردّ قائلا: "بلى".
سألت: "هل تعتقد أنه كان معُطَّلا يوم الأربعاء الماضي؟" " قال لها: "ربما، وماذا يعني ذلك؟".
قالـت: "إذا كـان معطلُا، يعني أنـه تحتّم على الرجـل اليابـاني الاتصـال بليزا للدخول إلى المبنى".

## 12

توقّف يوسف في مكانه عندما توهّجت إشُارة المرور باللون الأحمر، تـم رفع
 بطيئًا وساحرًا، ولكن جيسيكا لم تحرّك ساكنًا، إذ نادرًا ما تئير إحدى أغاني يوسف اهتمامها، لأن قوائم التشغيل الخاصة به تكون مغايرة لذوقها، وتشكيلة يوسف عبر
 التجارية الإذاعية، فهي ليست موسيقى الراب الفنلندية على الإطلاق، وهناك متسع كبير لنمط البانك والفن البديل.
قالت جيسيكا ليوسف: "يستحسن أن تضع لحنًا من ألحان موسيقى البوب". ردّ عليها قائلاً : "يمكنك أن تضعيه بنغسك".

فقالت له: "ولكنها سيارتك الخاصة".
همهم يوسف: "بالضبط".

تحوّل ضوء إشارة المرور من الأحمر إلى الأخضر، فانضمّا إلى طابور طويلـ من السيارات التي توزّعـت على أربعة مسـارب بجـوار حديقـة سيبيليوس . حـدّق يوسف إلى النصب التذكاري العائـد إلى الموسيقي المشَهور، فرأييأيأ السـائحين يتهافتون إلى رؤيته عن قرب، إذ كـان يُفـترض أن الحـافلات التي نقلتهم إلى هـذا المكان، قد ركنت في ميريكانونتي، وستتابع طريقها إلى كنيسـة تيمبيليـاوكيو . كمـا كان يجلس متشرد على مقعد الحديقـة الأقرب إلى الطريق، بينمـا كانت تـتر|قص الأغصان المتعرية من الأوراق فوقه، كلما هبت الرياح. نظر يوسف إلى جيسيكا التي كانت تنظر بدور ها إلى النصب التذكاري أيضًا ولكنها في الواقع كانت تحدّق بصمت عـبر النافذة غير مبالية بمـا تراه في الخـارج،

وهذا ما تفعله دائمًا في أثناء التحقيق في القضايا التي تتسلّمها، فتكون شاردة الذهن، وهي تنظر إلى واقـ آخر حتى تومض في ذهنهـا بعض الأفكـار المبتكرة، بعـد أن تغوص في العالم من خلال تأمله باهتمـام واستفاضـة، وهـذا مـا جعل يوسفـ يـجـد ذلك الأكثر جاذبية فيها.
لكن جيسيكا لم تتفوّه بالكثير من الكلام اليوم، بل اكتفت بالتأمّل عبر الزجاج
الأمامي، وهي تتنّهّ بعمق وحسب.
سألها يوسف: "هل أنتِ على ما يرام؟". تجهّم وجه جيسيكا، وقالت: "ما رأيك؟".
لم يكن لديه إجابة على سؤ الها، ففكّرّ في ما يمكن أن يردّ عليها بحيث لا يبدو
ما يقوله تناز لًا عن كرامته.

لم تستطع جيسيكا تحمّل اختبار الكبرياء، فقالت له: "هل أمو رك على أفضـل

في تلك الأثناء رنّ هـاتف يوسفـ، فتردّد صوت الرنين عـبر مكـبرات صوت السيارة، فأظهر ت النُاشة الُصغيرة على لوحة السيارة اسمنينا روسكا . نظر يوسـف


قائلًا: "مر حبًا، نينا".
ردّت بصوت هادئ خالٍ من اللهغة، وهو الانعكاس الأمشل للمزاج السـائد في

أجابها: "كالا، ولكننا في السيارة".
سألته: "هل تتحدّث إليّ عبر مكبر الصوت؟".
ازدرد يو سف لعابه، وألتى نظرة أخرى على جيسيكا، إذ لم تكـن العلاقة بـين

 كان صديق نينا في ذلك الوقت. وحقيقة أن ميكائيل تحوّل في النهاية إلى فئة القتلة لم

تحدث أي فرق، لأن الخيانة تبقى خيانة بغض النظر عن الصفة التي يتّـم بها ذلك
الشخص.
قال، وهو يضغط على شُفتيه معًا: "نعم".

ذراعيها، وأغمضت عينيها قائلة: "إنني هنا أيضًا".
 المحادثـة، وبعـد دقيقـة مـن الصـمت، قالـت نينـا مـن خـلال المكـبر: "أهـلًا بـك في

القضية".
سألتها: "أتعنين قضية الإنستغرام؟".
أجابت مؤكدة: "نعم".
سألتها: "لكن... ألم يُعثر اليوم على جثة فتاة في أورينكو لاهتي؟". ردّت قائلة: "ومـاذا يعني ذلك؟ هـل تقصدين أنكـم لستم بحاجـة إليت، أيهـا

الرفيقان؟".
انحنى يوسف انحناء حادًا ليبدّل محول التروس، وهو يقول: "بالطبع، لا". إنها عادة متأصلة تتتقدها جيسيكا باستمرار.
قالت جيسيكا: "لقد افترضت أن هيلو ستسـلّم القضـية لكـل مـن يكـون متاحـا
للتحقيق فيها".
قالـت نينـا: "حسـنـا، سأنضـمّ إلــيكم في هـذه القضـية، علـى الأقـل في الوقـت
الحالي".
يمكن لجيسيكا ويوسف سـماع نقـر الأصـابع على لوحـة المفاتيح والعطس الخفيف غير الواضح في الخلفية، وعلى الأرجح أنه عطاس راسموس، مك مع أن الأمر لا يصدّق. كيف يمكن أن يكون ذاك الشّاب البالغ من العمر 34 عامًا يعاني دومًا مـا من البرد المزمن، ولا يز ال يلتقط أي جرثومة منذ وجوده على هذا الكوكب. سعل يوسف بعد أن غطّى فمه بقبضة يده، وقال لها: "حسنًا، هذا جيد".

شعر بأنه وسيط يتدخّل لحل شُجار يوشك أن يقع. لماذا عليهـ أن يتحمّـل كـل ذلك؟ لماذا عليه أن يخسر أية واحدة منهما، في الواقع لقد مرّت شـهور عديـدة منـذ أن خذل أي إنسان.
تابعت نينا كامامها قائلة: "أئا يكن الأمر، فقـد حصلت على بيانـات أولية عـن بُعد، تتعلّق بأوقات وأماكن إجر اء اتصالات كلا المفقودين".

قال: "أطلعينا عليها في الحال".
أخـافت قائلـة: "أولًا، وفقًا لبيانـات المر كـز الأساســـة، وصـل نيرفانــدر إلـى فينيكس، وحاول الاتصال بياماموتو عدة مـرات بين السـاعة 6:01 و7:32 مسـاء، ثـــم
 يوم الأحد، وتظهر الشُبكة أن آخر إشارة التقطهـا هـاتف يامـاموتو كانـت في كـامبي، فينيكس".
سألها: "وماذا بالنسبة إلى نيرفاندر؟".
ردّت قائلة: "النقطت آخر إشارة من هاتف جيسون نيرفاندر عند السـاعة 2:04
صباحًا في فوساري، وكل ما علينا اكتشافه الآن هو ما كان يفعله على الجانب الآخر
من المدينة".
سألها: "علامَ حصلت إضافة إلى ذلك؟".
 الائتمانية كان عند الساعة 1:23 صباحًا في فينيكس، كما استعمل نيرفانـدر بطاقته في محل البقالة الواقع في الطابق الأرضي من مبنى سكنه عند الساعة 12: 16 مساءٌ". قال لها، وهو ينظر إلى جيسيكا: "حسنًا، شـكرًا الك نينا، إنـا في في طريقنا الآن إلـى
 الأقل يتذكّر أنه رأى ليزا وجيسون في تلك الليلة". فجأة اعترضت طريقهما سيارتا إطفاء كانتا تتسابقان في عرض الطريق، وهما تطلقان صفارات الإنذار والأبواق، سـألها: "هـلـ حصلت على قائمة كاملة بالمكالمات التي أجرياها أو تلقياها تلك الليلة؟".
ردّت: "ليس بعد، ولكن راس سيجهّز ها قر يبًا".

سألها: "هـل يمكنـك مشــاركتها معنـا فور حصـولك عليهـا مـن فضــلك؟ فقــد
تتضمّن دليلًا مئيرًا للاهتمام".

ردّت قائلة: "سأفعل فور وصولي إلى حاسوبي المحمول".
في أثناء قيام جيسيكا بتو جيه الشُكر بلطف، كانت نينا قد أنهت المكالمة بالفعل .

 على الطريق الذي سلكاه، ما سمح لها بالتسـلّل إلى داخل السيارة أيضًاياضام.
 هائل، وهو يحفر وسط الشارع بسهولة كما لو كان الإسـفلت خبزًا يابسُـا، وقـد بـدا



علّق يوسف قائلًا: "عامل واحد يعمل، والآخرون يشُرفون عليه"، تُم اجتازت عـدة سـيارات الطريـق الـذي يقود إلـى المسـرب الـذي تســّه الأعمـال الجاريـة في الطريق، وما إن لاحظ يوسف أن تعليقه لم يصل إليها، قال لها: "جيسيكا؟". ردّت قائلة: "ماذا؟".

قال: "سيكون كل شيء على ما يرام، تحتاج نينا إلى القليل فقط...". نظرت جيسيكا إلى يوسف وسألته بشُكل مفاجئ: "لماذا انفصلت عن آنّ؟".
سألها: "ما علاقة هذا الموضوع بما أخبرك به؟".

ردّت قائلة: "لأنه لم يسبق أن أخبرتني عن سبب انفصالكما".
قال لها: "لا أودّ تناول تلك المسألة، على الأقل ليس الآن".
عاودت جيسيكا النظر إلى الأضواء البرتقالية، وقالـت لـه: "حسنـًا، دعنا نـنسَ أمر نينا وآنّا، ونركّز على القضية".

توقّف يوسف أمام ملهى تافاستـبا الليلي في أورهـو كيكوسـن كـاتو، ففتحـت جيسيكا الباب قبل أن يركن السيارة.
سألها يوسف، وهو يرفع الكابح اليدوي: "هل أنت مستعجلة إلى هذا الحد؟".. أجابته مؤ كدة: "ليس لدينا الكثير من الوقت".
خرج يوسف من الليـارة حاملًا محفظته، وقال لها: "يمكــك أن تسـبقيني إلى الملهى، وسوف ألحق بك، بعد أن أشتري السحائر من المتجر ".
قالت له: "لا تتأخّر كثيرًا".

 الناصية، وعندما انفتحت الأبواب الزجاجية، دخلت الممـر الـدافئ وانتظرت عـودة يوسف.
عندما اقتربت الحافلة من المحطة القريبة من مر كز التسوق، أصـدرت هسيسًا
 الحافلات، يُشبه غرابًا مرعبًا يغوص في الحقل، فختق قلب جبيسيكا بسرعة، ولجزء
 ذلك الشكل بصره عـن الأسفلت الرطب، بـدا أن أبواقًا طويلة ومنحنيـة تبرز مـن رأسـه، وبعـد ذلـك حجبتـه الحافلـة المتوقفـة قـرب الرصـيف عـن نظرهــا، وعــدما
تحرّ كت مرة أخرى اختفى كليًا.

مسحت جيسيكا الحافلة بعينيها في أثناء مرورها، ولكنها لم ترَ أي راكب فيها.

## 13

فتحت هيلينا لابي تطبيقًا عبر هاتفها يمكنه أن يجمع البيانات وينسقّها، والتي سبق أن جمعتها بواسطة متعقب نشاطها الصحي، فهي تراقب تطوّر حالـة جسـدها
 وقد انعكس ذلك إيجابًا على صحتها، فأصبح نومها منتظمٌا، وارتفع مستوى التعافي الذي يظهر كل صباح أنه يتحوّل تـدريجيًا مـن اللـون الأصـفر إلى اللـون الأخضري،
 يقودها إلى الجنون.

 للتعديل كهربائياً عن كرسي هيلو ومكتبها المتواضـعين، فمكتب أورانين أكـبر مـن
 انطباغًا خاصًا يفيد أن أفضل أيامه قد ولّت، ومـن دون زيـه الأزرق الأنيـة، وخاصـي بعد ارتدائه الآن سترته البيج الفضفاضة، وبنطاله الجينز الأسوده، يميّل صـورة أب يتظر بدء مباراة الهوكي المسائية، وهو يمسك جهاز التحكم بإحـدى قبضتي يديـه وزجاجة الجعة باليد الأخرى.
سألها من دون أن يشيح نظره عن هاتفه: "كيف حالك؟". قالت له: "بدأنا اليوم بالتحقيق في قضية يامامنوتو أبعد أورانين نظره عن هاتفه، ثمم تجهِّم وجهه، وهو ينظر إلى هيلو، ويهزّ رأسه قائلًا: "يتصدّر ذلك الخبر كل الصحف". قالت له: "أعلم ذلك".

أومأ نائب الرئيس إليها برأسه، ثم أسنـده إلى ظهر الكرسي، وهـو يلقي بالهـاتف
بشُكل عرضي على المكتب، وقال: "يسعدني أن فريقك يحقّق في تلك القضية".

ردّ قائلاً : "هذا ما أتوقّعه بالضبط".
قالت هيلو، وهي تشكّ في احتمـال سـحب البسـاط مـن تحــت قـدميها: "حتى
 قال: "ولكنك لم تُجرِ كثيرًا من التحقيقات حتى الآن، أليس كذلك؟ آكّ".

ردّت قائلة: "كالا، باستنناء ظهور ضحية أورين أورينكو لا هتي".

إليه لفترة طويلة من دون أن ينبس ببنت شفة.
تململت هيلو في مقعدها، ونظرت إلى ساعتها، وقالت: "ماذا أستطيع أن....".
وضع أورانين هاتفه على المكتب وقال لها: "جيسيكا نيمي". خفق قلب هيلو بسرعة، وسألته: "ماذا بشأنها؟".
أرجع أورانين ظهره إلى الخلف مجددًا، وتأمّل هيلو مطو لًا فـا، فبـدا مثّل جـراحِ غير متأكد من كيفية إبلاغ مريضته بأنه نسي مقصصـا في بطنها، وأخيرًا سـألها: "كيـف

تبدو علاقتك بنيمي؟".
أجابته: "على أحسن حال، بالتأكيد".
تململـت هيلـو، فهي في الواقـع لا تسـتطيع تحمـل تصـرفات نيمـي الســيـئة، وتخشى أنها لا تستطيع كبح جماح مرؤوستها، وهـذا مـا جعلهـا تكزّ على أسـنانها،

 فاشلة في أعين الجميع عندما يقارنونها بـإرني، وسيضـحك الإسـتوني الـذي طرحـه
 السلطة التي سعت هيلو إلى كسبها.

واصل أورانين التحقيق معها قائلا: "هل أنت متأكدة من ذلك؟".
أوضـحت هيلو وهـي تحـاول إظهـار أكـبر قـدر ممكـن مـن الثقـة بـالنفس: "لا
أواجه أي مشكلة مع نيمي، لكن لماذا تسألني عن ذلك؟".

همهـم أورانين كما لو أنه يعرف جيدًا أن هيلو توشـك أن تنهار .
 استثنائي، وهي بارعة حقًا في التحقيق في جرائم القتل، إلا أنها شخخصية معقـدة، كمـا عرفت، ولكن غالبٌا مـا يكـون الأفضـل غريـب الأطوار بعض الشـي، فهي مُبـادرة،
 كثيرًا من الاحترام".
اكتفـت هيلـو بإيمـاءة خفيفـة برأسـها، بعـد أن صـوّر جيــيـيكا نيمي، وكأنهـا
 تصرفاتها.


 "لقد فكّرت مطولًا في أن أشار كك ما أعرفه، وقد تردّدت كثيرًا في إبلاغك بها با ولكا ولكن بما أنك المديرة الجديدة... ولم تتح لك الفرصة حتى الـو الآن لتوطيد علاقاتك مع أي فرد في الو حدة، افترضت أنك ستكتمين مـا سأطلعك عليه عـن أي شـخـص في هـي هـذا

القسم".
قالت له: "بالطبع، لا".

قال: "لقد جرت الكثير من الأحداث السيئة هذا العام، وفي وحدتك على وجه التحديد، ولكنتي أجهل كيف يمكني صياغة ما ما سأخبرك به به، فبعد وقوع سلسلة غير متوقعة من التقلبات والمنعطفات استطعت أن أكتشف معلومات حساسة إلى حد ما. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يحاول السيطرة على جرائم القتل الغامضة في

الربيع الماضي، وقد بدا الوضع برمته يشبه السحر، بعد توظيف ميكائيل كارينيمي، واحتلال جيسيكا نيمي مكانة رفيعة جعلتها محور اهتمام الجميع...". قاطعته هيلو قائلة: "عن أي معلومات تتحدّث؟"، لماذا قد يجبر هـا الآن نائـب رئيس الشُرطة على التسول إليه والنواح مثل طفل يبلغ السادسة من عمره للحصول على قطعة حلوى من المحل الذي تقف أمامه مباشرة؟ زفر أورانين مطو لًا وقال لها: "نظرّا إلى تاريخ جيسيكا نيمي الطبي، لا يبـدو واضحُا إذا كان ينبغي لها أن تكون شرطية". شُعرت هيلو بتسارع نبضها وانخفاض معدل ضربات نـرات قلبها، فسألته: "لم أفهـم ما الذي تقصده؟".
فــال لهـا: "هــنه المعلومـات، بــالطبع، سـرية للغايــة، ومــن المفـترض أن المستندات التي في حوزتي أصلية، على الرغم من أن المعلومات التي تحتوي عليها لم تُدخل إلى قاعدة البيانات، وأشكّ في وجود أي أثر لها في سجلات نيمي الطبية". ارتسم حاجبا هيلو وشفتاها على شُكل خط ثابت، وقالت: "ما الذـي تتحـدَت

عنه بالضبط؟".
قـال لهـا: "اسـمعي، يـا هيلو، أريـد أن أؤكّد علـى أن تــك المعلومـات سـرية
 استراتيجية سليمة، وإلا سِينفجر الوضـع وينعكس علينـا سـلبٌا جميعًا، وهـذا مـا لا

نريده، أليس كذلك؟".
ردّت قائلة: "بالطبع لا، لكن...".
قال: "أنت تعلمين أن الشرطة العسكرية تجري تحقيقًا أوليّا لجميع المتقدمين
إلى كلية الشُرطة".
قالت له: "بالطبع".
قال: "حسنًا، منذ عدة أسابيع، طلبت التقصّي حول الموضوع بتكتمه، وإجراء تحقيق سري حول نيمي، فتبيّن أن كمية كبيرة مـن المعلومـات قـد حـذفت إمـاعـن

قصد أو عن غير قصـد، من تقرير الشُرطة العسكرية الذي سُلّم عام 2007، ولـم تكـن تلك المعلومات بالضرورة ستُعرقل توظيف نيمي، ولكن تأثير ها ما كا كـان سينعكس

 يزيل العوائق التي يمكن أن تعترض طريق نيمي". سألت هيلو التي بدت متفائلة أكثر مما تكون عليه عـادة: "هـل تستِّر ميكسـون على جر ائم قديمة ارتكبتها نيمي؟".

 الوجه، وقال: "ما يهّمّ في الأمر، والغريب أن .."، صمت لبرهة، ثم تابع كلامه قـائلًا "المعلومات التي وصلتني تـُير إلى أن نيمي تعـاني من مرض نفسي منـذ سنوات طويلة".
شعرت هيلو بالصدمة الممزوجة بالبهجة في الوقت نفسه، أخيرًا أصـبح لـديها سـلاحٌ يمكـن أن تستتخدمه ضـد نيمي، فسـألته: "مـرض نفسيـو ا.. مـا طبيعـة ذلـك المرض؟". أجابها: "إنه نوع من الفصام".

## 14

سمعت نينا روسكا صفارات الإنذار عبر الخطط، وهي تبعد الهاتف عـن أذنها، ثم لمست رمز إنهاء المكالمة الأحمر، فتوارى اسمّ يوسف عن الشـاشــة، ثـم نظرت عبر مكتبها إلى راسموس الذي كان يعمل بجله، وقـد اخترقـت يـده كـرة من الـــعر كانت تغطّي فمه، فسألته نينا وهي تفتح غطاء زجاجة الماء: "هل لديك نزلة برد؟". أجابها راسموس بهدوء: "كلا، لماذا؟".
ربما كان راسموس ينام بالفعل وذيل قطة في فمـه، فنظرت نينـا إليـه شـم هزّرّت رأسها قائلةً: "لا تعر كلامي اهتمامٌا"
سألها: "هل كان المتصل يوسف؟".
أجابتـه: "نعـم، وهـو يتوجّـه وجيسـيكا إلـى ملهـى نافاســــيا لمشــاهدة لقطـات
كاميرات المر اقبة في فينيكس".

قال راسموس قبل أن يعاود النظر إلى شـاشة حاسوبه: "حسـنًا"، ــم أغدضـت نينا عينيها، وانحنت إلى الأمام، وتركت أناملها تغرق في عضلات رقيا رقبتها، فلا تزال


 وبطريقة ما انعكس ذلك على المرآة صورة مشوهة لروتينها المعتاد، بعـد أن كانت تمارينها الرياضية حدئًا يوميًا.

 الشـجاعة لركوب سيارة الأجرة إلى جانب طبيب حسن المظهر، وفي نهاية المطـف

فقد السيطرة على أعصابه، ودفع بخجل خاتم زفاف إلى إصبعه الأيسر أمام باب نينا
الأمامي، لا أستطيع أن أفعل ذلك بنينا .
يا له من موفف عظيم! أنا سعيدة للغاية، لأنك اكتشفت الأ مرأمام عتبة بابي،
اغرب عن وجهي، أنت وضميرك الحي.
ناداهـا راسـموس بصوت هـادئ عنـدما انتهى مـن القرصـنـة موقظًا إياهـا مـن
أحلام اليقظة: "نينا؟".
أجابته: "ماذا؟"، وقد أصابتها نوبة سعال بعد أن ارتشفت من الز جاجة رشفات
متتالية سدّت بالخطأُ مجرى تنفّسها.
عدّل راسموس نظار ته، وقال لها: "إنـي أقر أ وصـف غـامي هـارغو لا للمنطقة
 كما لا تظهر على جسدها علامات واضحة تـدلّ على العنف، وقـد ظلّلتّت في المـاء

لبضعة أليام".
قالت نينا في الوقت الذي سعلت فيه، وهي تغطّي فمها بقبضة يدها: "ما علاقة ذلك بـ..."، المياه التي علقت في مجرى قصبة نينا الهوائية جعلتهـا تفكّكر في احتمـال الغرق، فالعجز الذي يشعر به المرء عندما لا يستطيع أن يسعل في عمق الماء، وشـقّ المياه طريقها إلى الرئتين دافعة الأوكسجين إلى الـى الخاره ج، جعلاها تفكـر في أن ذلك ما حدث للسيدة في أورينكو لاهتي، يا لها من طريقة مروعة للموت!


علينا أن نركّز على هذه القضية؟ دع المحقّق المسؤول عن تلك القض القضية يحلّها".
قال: "لكن لا يمكنتي الكف عن التفكير في حقيبة الظهر ...".
سألته: "ما علاقة حقيبة الظهر؟".
ردّ قائًا: "عُثر على البطاقة الشخصية للمر أة داخـل حقيبـة ظهرهـا التـي كانـت
تحملها".
سألته: "وماذا يعني ذلك؟".

أجابها: "حسنّا، لم تكن ترتدي معطنًا، ومع ذلك كانت تحمل حقيبة ظهر، ألا تجدين ذلك غريبًا، بـالنظر إلى أن درجـة الحـرارة التي كـادت أن تصـل إلى درجـة التجمد؟".

مسحت نينا عينيها الدامعتين بطرف إبهامها، وقالـت: "هـل تلـك المســألة تثير الفضول؟ نعم، ولكن هل هي تعنينا؟ بالتأكيد لا".
 وهو يحمل حقيبة ظهر، ولكنه لا يرتدي معطفًا؟".
ردّت قائلة: "ربما سقطت عن سطح سفينة سياحية".

قال: "لقد تحقّقت بالفعل من قوائم ركاب شركات النقل الكبرى... ومن خفر
السواحل...".

قالت نينا متوسلةُ: "راس ..."، لم تعد تمتلك الطاقة الكافية للصد والرد عليه، فلديها ما يكفي من التعقيـدات التي يتحتّم عليها حلّها بالنسبة إلى حادثة اختفـاء ياماموتو ونيرفاندر .
تبيّن أن راسموس لـم يكـن ينوي الاستسلام، فقـال لهـا: "اسـمها لـمـ يظهـر في أي أي

 هلسنكي، فيمكننا أن نستبعد ذلك الاحتمال، كما أن الجثّة بـدت في حالـة جيـدة عندما عثر عليها و..."، رمقـت نينـا راسـموس نظرة حـادة، كـالتي تنظر بها إلى الـذين تنوي إسكاتهم، ولا سيما الرجال غير الواثقين بأنفسـهم، كراسـموس، وقالـت لـه: "يكفي، يا راس، ظننت أنك منشغل بتفقد حساب الإنستغرام الخاص بأكيفومي". قال لها: "إنني أتفقّده بالفعل، ولكن....". ردّت قائلة: "ولكن ماذا؟"
قال لها: "ورد في التقرير أنها كانت ترتدي جوربين يصلان إلى الركبتين وتنورة قصيرة خز امية وقميصًا أبيض وربطة عنق".
 المضي قدمًا في المسألة، فهو ينظر إليهـا كمـا لو أنها أغفلـت أمرًا أساسِيّا لا يمكن إغفاله، فسألته: "ما الذي تحاول أن تخبرني به، يا راس؟"
 يعني بالنسبة إليك شيئًا أنها ترتدي جوربين يصلان حتى الركبتين، وقميضًا أبيض، وتنورة قصيرة خخزاميـة، وربطة عنق، وحقيبة ورديـ؟؟"، كانـت تظهر القشـرة التي تراكمت على كتفي سترته بشكل واضح من مسافة مترين. أخيرًا أدركت ما الـذي يحـاول أن يخبرهـا بـه، فقالـتـ: "اللعنـة، يـا راس، هـل

قاطعها قائلًا: "يبدو الأمر كما لو أنها خرجت مباشرة من مجلة مانغا".

## 15

سـمعت جيسـيكا صـوت وقع أقدام خلفهـا فتنتحـت جانبًا، لتمـرّ امـرأة تضـع وشمُا، وهي تـدفع عربـة يدويـة تكدّسـت عليهـا صـناديق الخمـر، إنـه وقـت الغـداءاء،
 الموظفين في الملهى الليلي، وانبعث من الزجاجات التي تنتقل مـن الصـناديق إلى الثلاجات في أسفل البار جدارًا صلبًا من الأصوات المدا المدية.
 باللغة الإنكليزية: "يمكن استخدامها بهذه الطريقة". قدّم المدير العام للملهى الليلي نفسه قبل النطقِ بتلك العبـارة متبعًا أسـلوب جـيمس بونـد في التعريف عـن نفسـه: دومينيس، فرانك دومينيس.
سأل وهو يبعد خصلات شعره الأسود الطويل والمجعد عـن جبهته: "هـل
تعرفون، يا رفاق، كيفية استخدام هذه؟".
ألتـت جيسـيكا نظـرة سـريعة في في أرجـاء الغرفـة، فبـدت مليئـة بالإيصـالات والمجلدات، والمكتب الو حيد في الغرفة كان عليه حاسوب وعـد دي مـن الشاشـات، وقد دُفعت أريكة جلدية سوداء رخيصة مقابل الحائط، وقد بدت مرقطة مشّل جلـد النمر تحت توهّج الضوء الأبيض .
 أعضـاء الأنديـة بـلا شـك ببسـط أر جلهـم في هــنه الغرفــة، كمــا دخــل إليهـا كبـار

الشُخصيات.
تخطّى يوسف جيسيكا، وجلس إلى المكتب قائلا: "أنا متأكد مـن أنه يمكنـا التصرف بحرية مطلقة".

تُم أضـاف قائلًا: "يمكنك ضبط الإطـار الز مني هنـا، واختيـار الكـاميرا هنـاك، فلدينا كاميرتان عند الباب الأمامي، وواحـدة في المصعد، وواحـدة في غرفة تسـليم المعاطف وواحدة في البار...".
ابتسم يوسف لدومينيس ابتسامة باردة، وقال له: "شـكرٌا، فر انـك، أعتقـد أننـي
سأتولّى الأمر".
"بالطبع، أيها المحققان".
 نظرته حادة ومتيرة، إذ إنه معروف بأنه زير نسـاء ومحـترف إلى درجـة أنـه لا يُظهر نظراته الفاحصة إلى جسد المرأة، ليكشف عـن أجندتـه في وقـت قريـب جـــّا، ومـن

 زرت هذا المكان من قبل؟".
شعرت جيسيكا بتيار هوائي منبعث من شفرات مروحة السقف، كان يتلاعب
بشعرها المنسدل على كتفيها، فردّت عليه بفتور : "كلا".

 من الليل، منحته كاريزما كتلك التي لدى رئيس جمهورية، وعلى الرغم مـن جلـيـة الاجتماع، يبدو أنه ممتع ومسلٍ أصـرّ دومينيس عليهـا قـائلًا: "يمكنتي أن أقسـم إنني رأيتـك في هـذا المكـان

قالت جيسيكا بأسلوب لبق، وهي تنتظر أن يفتح يوسف ملفات الفيديو : "ربما حصل ذلك قبل عشر سنوات".
قال لها، وقد كشُفت ابتسامته عن أسنانه المتناسقة والبيضاء: "ربمـا تكرّرين الزيارة في عطلة ناية الأسبوع بعد مرور عشر سنوات، فالأحداث قد تتغيّر دومًا".

شعرت جيسيكا بأنه يبدو في بعض النواحي نسـخة متألقة ومنفتحـة مـن إرني، قالت: "لقد فهمت أننا سنكون قادرين على التحدث إلى الحارس". قال دومينيس بلطف، وهو يشير برأسـه نحـو البـاب المفتوح، الـذي ظهر منـه رجل ضخم يتصبّب عرقًا، وير تدي سترة فضفاضة: "صاحبـ ".."." مدّ الحارس يده نحو جيسيكا معرفًا بنفسه: "صاحب فير عالم". نظرت جيسيكا إلى مظهر عالم المتناقض، وهي تلقي عليه التحية: كـان رأسـه
 يده الثشبيهة بالمخالب على يدها بحذذر شُديد، كما لو كان يخشى إيذاءها. قالت له قبل أن يُفلت يدها: "المحققة نيمي". قال لها: "طلب مني فرانك الحضور".
 الحاسوب، وقد أصبحت الغرفة ضيقة قليلّا بو جود أربعة أشخاص في داخلها
 الزجاجية خلفها، وقالت: "أقدّر قدومك، أيمكن أن نجلس هناك؟؟". طلب دومينيس إعلامه إن احتـاجوا إلى أي مسـاعدة، ثـمُ توجّه إلى الملهـى، وبينما كانت جيسيكا تتقدّم في اتجاه النوافذ، ألقـت نظرة أخيرة خلفهـا على مـدير النادي، وهو يدخل خلف البار مع باقي الموظفين.

## 16

سحب عالم علبة معدنية من جيبه، وأشعل سيجارة، في الحال شمّت جيسيكا
 تسلسـل الحر كـات، مـن خـلال تكرارهــا آلاف المـرات، وهـو مظهـر بسـيط وأنيـق بالنسبة إلى شخص مدخن.
فالت جيسيكا: "هل تعرف ليز| ياماموتو؟".

ردّ قائلأل: "لا أعرفها معرفة شـخصية، وإنمـا تعرّفت إليهـا مـن خـلال عملـي في
هذا الملههى".
سألته قائلة: "هل ترتاد الملهى كثيرًا؟".
سحب عالم سحبة من سـيجار ته، وقـال : "لقـد عملـت حارسًا أمـام بـابِ هـذا



 تحت الحمراء، فتبدّد مع ضباب مظلل يميل إلى الحمرة. سألته جيسيكا: "هل رأيتها يوم السبت؟".
ردّ قائلًا: "نعم".

قالت له: "حدّثني عنها كما تراها بأسلوبك الخاص". سألها: "أتريدين أن أتحدّث عن ليزا؟".
قالت له: "بل حدّثني عن حفلة كيكس مايس التي أُقيمـت في تلـك الليلـة هـي هـل لفت نظرك أمر مريب أو تناهي إلى سمعك ما يعدّ خارجّاعـن المـألوف ويمكـن أن

بينما كان عالم يسحب سحـبة طويلة مـن سيـجارته، لاحظت جيسـيكا الوشـم
 الحالاقة التي تعيد والأوشام الذاكرة إلى زمن بعيد يعود إلى وقت طويل مضى. استعادت ذكرى رؤيتها عن قرب، وهي مبطو حـة على السرير، وتشـعر بهزة


 غرفة خلفية في مكان يُقيم الحفلات الموسيقية في البندقية. أغمضت جيسيكا عينيهـا للحظة، فتبخرّت الـذكرى بسـرعة أكـبر مـن الوقـت الذي استغرق استحضارها.
ثم نظر عالم إلى أعلى أسطح المنازل، فقالت له: "هل رأيت شيئًا غير مـألوف ؟..."، قال لها: "ليس تمامُا، فقد جاءت ليزا إلى الحفل بمفردها، وغادرت قبل أن

أجابها: "يصعب عليّ أن أجز م ذلك، فقد كان ينتظرني طابور طويل، يضـمّم مئة
 تطلب مني إعطاءها أغراضها، ولكنني لا أتذكّر من كان ير افقها". سألته: "هل كنت طوال الوقت في غرفة المعاطف؟".
أجاب: "نعـم، كمـا قمـت بجـولتين في حلبة الرقص، وفي نهايـة الليلة أيقظت رجلًا فقد وعيه على تلك الأريكة هناك".

سألته: "أهذا يعني أنك لا تتذكّر مع من كانت تتسكع؟".
 السيجارة من بين أصابعه، فقال باللكنة الفرنسية: "يستحيل أن أتذكّر، ولكنتي متأكد

من أنك سترين في لقطات الكاميرا، ما يمكن أن يجيب عن تسـاؤ لاتك، على الأقـل بما يتعلّق بمغادرتها بمفر دها أو برفقة شخص ما"
 المفكرة في جيب معطفها. سألته جيسيكا: "هل تعرف جيسون نيرفاندر؟".
همهم عالم قائلا: "كما أنتي لا أعرف ليزا، لا أعرف جيسـون أيضًا، ولكنتي

ة
t.me/soramnqraa

أاعر فـ أنه شَخصمية مشثهورة"
سألته: "هل حضر الحفل يوم السبت؟".
أجبابها: "كلا".
نظرت جيسيكا إلى الحارس مستغربة، وقالـت: "ألمى يحضر الحفل؟ فهمـت من مديرك العام أنك رأيته في الملهى في ذلك اليوم". أطفأ سيجارته عن طريق لفها في منفضة سجائر يصل ارتفاعها إلى حدود خصرهـ، ثم فرك يديه معًا، كما لو أن ذلك سيخلّصه من الر ائحة المتشبثبة بيديه، وقال لهـا: "لقـد

 كل من حضر ، ما جعلني أطلب إبراز بطاقة هوية كل شخص لم أتعرّف إليه". "كانت التعليمات الصادرة عن شركة كيكس للتسـجيلات واضحةة، وهي ألا

ولا حتى من أجل فرقة فينتلجينس".

سألته: "حسنًا، ألم يرد اسم جيسون نير فاندر في القائمة؟".
هزّ عالم برأسه قائلًا: "كلا، لم يرد في القائمة".
سألته: "هل حاول الدخول على الرغم من معرفته أنه غير مدعو؟"
 "لقد وقف أمامي ينتحبب، ويقول إنه يعـرف كيكس وفرانـك وغريتا ثـامبرج حق

المعرفة، ولكنتي أبلغته بأن حظه سيئ، وأن القائمة هي القائمة".
 كـان مـررجّا في القائمـ؟؟" في هــه الأثنـاء، بـدأت قطرات المطر تهطل على سـطح
الشُرفة الزجاجي.

هزّ عالم كتفيه وقال: "أظنّ ذلك، ولكنتي لا أعرف مـا الـذي جعلـه يتوقّع أنـه
مدعو".
سألته: "ما الذي تقصده؟".




العامة، ولا بد أنه كان يعرف ذلك تمامٌا".
سألته: "متى حاول جيسون الدخول؟".
 يُظهر لجيسيكا مصداقيته بشكل جلمي، وقـال لهـا: "سـيظهر التوقيـت بوضـو عـي على




الملهى؟؟".
قال: "لقد سخر من الحفل ومن كـيكس وفر انك لدقيقـة، ثـم حـاول الاتصـال


وفرانك إلى الجححيم، وبعد ذلك استقلّ المصعل، ولم أره منذ ذلك الـحين". ألقى عالم نظرة على الساعة التي يمسكها براحة يده، وهي مصنو وعة من فو لاذ مقاوم للصدأ، وكبيرة الحجمّ، ولامعة. سألته: "أذكر جيسون اسم ليزا؟ هل سألك إن حضرت؟".

هزّ عالم رأسه نافيًا، وسعل وهـو ينطّي وجهـه بقبضته، تـم بـدأ المطر ينهــر بغزارة، والرياح تلطم الزجاج بقوة. راقبت جيسيكا طـائرًا يطير عـبر الشـرفة إلى أن تـوارى عن الأنظار، وأصبح


 ولكن ليزا لم ترغب في الرد على اتصالاته، والآن كلامها مفقودان. قالت جيسيكا: "أنت تعلم أنك ربما تكون آخر من رأى جيسون نيرفاندر قبل

هزّ عالم كتفيه، بينما ظلت يداه مدفونتين في جيبي بذلته، وقـال: "نعـم، وهـــا
 الاعتناء بنفسه، وليس لدي النية أن أقلق بشأنه بتاتًا".
 يوسف، وهو يشير إليها أن تأتي، وقد ارتسمت على وجهه ملامح لم ترَهـا منذ فترة طويلة، وهي ملامح الحماسة والبهجة.

## 17

سألته جيسيكا متعجبة: "ما الذي حصل؟"، فتح عالم لهـا بـاب الشُرفة منتظرُ ا مرورها، كما لو أنه على رأس عمله المعتاد، وجيسيكا من رواد النادي. خطا يوسف خطوات حتيثة في اتجاه مكتب الر جل المحترم برفقة جيسيكا، ثم قال لها: "تعالي، وألقي نظرة"، شُشْلت الموسيقى الر|اقصة عـبر مكـبرات الصـوت التي تصمّم الآذان ما إن يفتح النادي أبوابه، فاندفع يوسف نحـو المكتب بـالقرب مـن
 في الأعلى تعرض لقطات بالأبيض والأسود، وقال لهـا: "هـذه اللقطـات مـن الغرفـة الرئيسية، في اتجاه مقدمة حلبة الرقص" ". قالت له: "حسنًا". أشار يوسف إلى رجل يقف أمام النوافذ، وسألها: "هل ترين ذاك الرجل الـه من أوائل الواصـلين، وقد سـأله الحـارس عـن اسـمه، ثـم شـطبه مـن القائمـة، وهـو الضيف الوحيد الذي لم يصعد لالتقاط الصور عندما استُدعي". قالت له: "حسنًا، قد يكون آسيويًا، ولكنه أكبر سنًا من أكيفومي بكثير" ". كبّ يوسف الصورة المتدنية الدقة، وقال لها: "لم أقل أبدًا إني ظنتن أنت أنه أكيفومي".


اللوحة من ليز|؟".
أجابها يوسف بحماسة: "بالضبط، تحقِّي مـن المقطع"، قدّم بعض مقاطع الفيديو بسرعة كبيرة، فتسابقت الدقائق في أسفل الشُشة مثل الثواني. "هل لاحظتِ ذلك؟ لقد مرّت خمس وأربعون دقيقة، ولـم يتحرّك كـ من مكانـه


آخر، ولكن هذا الر جل لا يز ال متسمّرًا في مكانه أمام النافذة، مئل التمثال، باستثناء إلقاء نظرة خاطفة على هاتفه عدة مرات، ومن الواضح ألهِ أنه لا يعرف أحدًّا، كما أن لا لا أحد يقترب منه ليلقي عليه التحية". قالت جيسيكا: "إنه يتظر حصول أمر ما".
سحب الرجل الذي ظهر في تلك اللقطات التي بدت بالأبيض والأسود هاتفـه من جيبه، ونقر عليه، ثـم رفعـه إلى أذنهـ عندما أئــارت السـاعة إلـى 18:41:12 كمـا وردت في الجزء السفلي من الشاشه، وقال: "بالضبط، ثمم ... انظري، مـع أنـه يتّصـل بأحدهم، إلا أن فمه ظلّ مغلقًا". قالت له: "لأن من يتّصل به لا يردّ على اتصاله".
قال: "صحيح، فهو انتظر لحظة، ثم أنهى المكالمة، وأعاد الهاتف إلى جيبه". رفع يوسف اللقطات من كاميرا غرفة المعاطف بسـلاسة، وقال لهـا: "وفي هـذا

المقطع تترك كليزا أغراضها في غرفة المعاطف، وهي تنظر إلى هاتفها". سألته: "والوقت هو...".
أجابها: "18:41:18، ولا أعتقد أنه يمكن ألا يشكّ أحد في في أنه كان يتّصل بليزا". قالت له: "ولكنها لم تردّعلى اتصاله" علّق قائلاً: "ربما لم تكن تعلم أنه كان ينتظر ها في الداخل، وأنها ستصـطدم بـه مرة ثانية، سواء أأرادت ذلك أم لم ترده". عرض يوسف لتطات الرجـل ذي الوجهه البارد الـذي يقف أمـام النافـذة مـرة أخرى، على الرغم مـن أن المقاطع لـم تكـن عالية الدقـة، إلا أنـه كـان مـن السهـل
 عالي الدقة يختلف كليٌا عن المقطع الأول".
قالت جيسيكا: "تجاوز تلك المقاطع بسرعة حتى دخول ليزا الصالة".
 السفلي من الشاشة مرة أخرى، وبعد لحظات وجيزة رأى هو وجيسيكا أن ليزا تظهر بفستان مذهل، وحين ضغط يوسف على زر التشغغيل العادي، ظهرت ليزا في تلـك

اللقطات تتحدّث لفترة وجيزة إلى امر أة في منتصف العمـر تبـدو مراسلة صـحفية، ويقف خلفها مصور، ثم توقّفت في مكانها، وعانفت شخحصًا ما ما في النهاية صعدت إلى الجدار بمفردها، فأومضت الكاميرات، وهي تقف أمام

المصورين.
أشـار يوسف إلى الرجل الذي لا يز ال يقف في المكـان نفسـه، وسـألها: "هـل رأيت كيف يحدّق إليها؟".

$$
\begin{aligned}
& \text { همست جيسيكا إليه قائلة: "يبدو مثل زومبي لعين أو شُبح". } \\
& \text { قال يوسف بهدوء: "إنه يبدو حقًا كالشبح" }
\end{aligned}
$$

 قال لها: "والآن، شاهدي هذا المشهد".


$$
\begin{aligned}
& \text { جسدها عن أنها لمحت ذاك الر جل، وتعرّفت إليه. } \\
& \text { قالل يوسف بهدوء: "لقد حصل على ما يريد". }
\end{aligned}
$$


 ليزا، وبدا أنه يجرّه ها في اتجاه حشود روا
 توارى الرجل أيضًا عن الأنظار .
قالت جيسيكا: "نعم، لقد عرفا بعضهمها".
 أجابها: "أحتاج إلى مسُاهدة الأشرطة كلها طوال الليل، فربما سِما سيظهر ان، وهما

يتحدّثان في مقطع ما".
ربتت جيسيكا على كتف يوسف قائلـة: "ابــأ من المقاطع الملتقطة في غرفة المعاطف، واعرف هوية من غادرت ليزا برفقته، وإن غـادر شبـحنا في الوقت نفسـه
بر فقة أحدهم أم بمغرده".

قالـت لـه: "إن كان سيستغرق الأمر لحظات، فسأتصـل براس، وأطلـب منـه بيانات اتصـال ليزا، فيهمتني بشكل خاص الرقم الذي اتصّل بهاتف ليزا عنـد السـاعة السابعة والدقيقة العشرين من تلك الليلة".

 سارت جيسيكا في اتجاه باب مكتب المدير، فرأت الحارس يقف في الـُرفة،
 أجل الحصول على نسخة، فالقائمة هي القائمة".

## 18

وضـع عـالم حزمـة مـن الـورق المُـدبَّس علـى المنضـدة، دُوّنـت عليهـا مئـات الأسماء في عمودين، وقد دخل فرانك دومينيس إلى المكتب مرةً واحـدة ليستفسـر
 الضيوف.
ذهب عالم إلى الحانة، وسألهما: "هل تريدان أن تشربا مشُروبًا ما؟".
ألقت جيسيكا نظرةً خاطفة على المدخل المؤدي إلى نقطة تسـليـيم المعـاطف
 جسدها من رأسها إلى أخمص قـدميها، وقـد بـدا و جههـا شبيها بو جـه البطـة وذلك
 دومينيس كتفها توضح أمورًا كثيرة.
قالت جيسيكا: "أودّ الحصول على القَليل مـن المـاء مـن فضـلك"، وقـد أشــار
إليه يوسف ليجلب له الطلب نفسه.
سأله يوسف: "لقد أشرت إلى أنك تتذَّرَ شكل الر جلى، ولكنك لا تـذذكّر اسمه، أليس كذلك؟". لقد عرضوا على عـلم تسـجيلات الكـاميرا التـي تظهر الملهى وغرفة المعاطف، فتَحّص الرجل اللقطات باهتمام، وكأنه يحاول أن يمنحها فرصة ثانية. شعرت جيسيكا بأن هاتفها يهتزّ، فسحبته مـن جيبها، وقرأت الرسـالة النصية
 ما الذي يحدث بححق الش؟ يتحتّم عليها أن تتحدّث إلى يوسف. أمسك عالم بكوبين، وملأهما ماء مـن الخرطوم الطويل، وقـال: "أتـذكّر بأنه كان أول الواصلين إلى الملهى، ولم يكن اسمه فنلنديًّا...".

أعادت جيسـيكا الهـاتف إلى جيبهـا مـرة أخرى، وسـألته: "هـل كـان يتحـدّث
الفنلندية؟".
أجابها: "تَّا، لا أتذكّر، ولكنتي أعتقد أنه ذكر اسمه وحسب، مثل كافة الأسماء
التي لم أستطع التعرف إليها".
تنهّدت جيسيكا بعمق، وأخذت تتصفّح القائمة مرةً أخرى، تُم قالت: "يمكنتي القول إنه لم يرد أي اسم ياباني في القائمة سوى اسم ياماماتو ". انفجر يوسف مقهجهًا، وقال: "رائع، لقد ضيق ذلك الاحتمالات إلى حـٍ مـا إذ يمكن أن يكون اسمه فنلنديًّا".
قالت جيسيكا بعد اختفاء عالم خلف البار : "بالتأكيد، ولكن إذا كان من الجيل الثاني أو من جيل الفنلنديين الثالث، فلماذا لم يتحدّث إلى ليزا بالفنلندية حين زارها ليكلّفها برسم اللو حة في منز لها؟" . هزّ يوسف بكتفيه، وتناول جرعة كبيرة من الماء. ظهر الحارس حاملًا صندوقًا من المشروبات الغازية، فسأله يوسف: "أفترض أنك لم تطالب بالتحقق من هوية أحد؟".

 سألته جيسيكا باستياء: "حسنًا، ألا تتذكّر على الإطلاق؟".
 قائلا: "كان المكان يغصّ بالناس، ولم يكن الوقت متاحًا للتفكير، والروتين بسيط للغاية؛ قل مر حبًا، تمم اسألل عن الاسم، واشطبه من القائمـة إن كـان مـن المـدعوين،
 العائلة الأبجدي، وأعتقد أن اسمه كان إنكليزيًا".
قالت جيسيكا وهي تعود إلى الأوراق المدبّسـة: "هنـاك عـدد هائل مـن تـلـك


الرجل، ويمكنك أن تشطب الأسماء التي لا تعرفها معرفة شُخصية، بعـد أن تتتهي من تفحّصها، سنطلب من دومينيس القيام بذلك أيضًا، وهكذا سنحدّد الاسـم الـذي


من جيبها.
ارتشفف عالم رشفة من الكولا، وقال: "حسنًا". شدّت جيسيكا برفق كمّ سترة يوسف، وقادته إلى باب الشّرفة. سألها يوسف بمجرد أن ابتعدا عن مجال السمع: "ما الأمر؟". قالت له: "لقد راسلني راسموس". سألها: "أبشأن بيانات الاتصال؟".
حـّقّت جيسـيكا خلـف كتـف يوسف لتتأكـد مـن أنهما لا يـزالان وحيـدين، وقالت: "كلا، اسمع، لقد عثر ونينا على صلة محتملة بين هذه القضية وقضية المر أة
التي عثر عليها في أورينكو لاهتي" "ماهـي".

ردّت عليه قائلة: "يبدو أن ضحية أوديا أورينكو لاهتي، امر أة أوكرانية تبلغ من العمر


مدرسة".
سألها: "زي فتاة مدرسة؟"
ردّت قائلة: "يبدو الأمر وكأنه معتبس من إحدى قصص مانغا المصورة".
قال مستنكرًا: "ما هذا الكلام الهر اء؟".
قالت له: "حدّثني عنها، أعتقد أن امر أة المانغا من أورينكو لاهتي تجعلنا ندرك



حكَ يو سف رأسه، وقال: "أنا بحاجة إلى أن أُدخّن سيجارة".

أومأت جيسيكا إليـه برأسهـها نحـو الشـرفة، وقالـت لـه: "يدكنـك أن تـدخّن في

استجمعت جيسيكا أفكارها في الوقت الذي كانت تراقـب فيه خـروج يوسف إلى الشُرفة، ثم التفتت إلى الستائر المفتو حة، وقد ظهرت غرفة المعـاطف وراءاءهـا، فرأت دومينيس يقف في مكانه، وهو يحدّق إليها، والهاتف على أذنه، فبـدا أنه أنهى المكالمة على عجل، ثم ابتسم إليها، واختفى خلف الستائر.

## 19

ضغطت هيلينا لابي على الزر الـدائري فانغلقـت الأبـواب، وبقيت وحـدها في مكتبها، ونبضات قلبها تتسارع، وهي تضمّ المستيندات التي التي سلّمها إليا إياها نائب رئيس الشرطة إلى صدرها، ما جعلها تشعر بالقوة تتغلغل داخل جسدها، فإذا كانـت تلك المعلومات دقيقة، وتبيّن أن للى جيسيكا نيمي سجلًا طبيًا، ولو كـان يحتوي على أبسط المشكلات النفسية حقًا، فستصبح الأمور أكثر تعقيدًا، بعد أن يتّضح أن نيمي المدللة والمتمردة على الأوامر غير مستقرةٍ نفسـيًا، مـا سيفسّر سـلوكها المتقلّـبـ، ويقدّم لهيلو سببًا للتخلص منها. شدّد جينس أورانين على ضرورة إجراء مراجعـة شــاملة للملف بسريّةٍ تامـة، وبعـد ذلـك إذا كانـت النتيجـة تفـرض القـيـام بـإجراء بحـق جيسـيكا نيمي، فينبغي إعفاؤها من الخدمة بسرية تامة، من دون أن يصل إلى وسـائل الإعـلام خـبر إلحـاق مريض نفسي بالشُر طة، وتسليمه مسدسًا وشارة لمدّة طويلة مـن الـزمن. بـالطبع قـد يكـون القـول أسـهـل مـن الفعـله، ولكـن مـن وجهــة نظـر هيلـو، لا نتـائج ســلبية للسيناريوهات المحتملة، ومن بينها السماح لنيمي بالبقـاء في الخدمـة، ولكـن نظرًا إلى أنها تخشى التعرض إلى انكشـاف أمرهـا فإنها فإنـا سترقص بختنوع على أي نغمـة تختار هيلو العزف عليها، والسيناريو الثاني يستدعي أن تتخلّص هيلو منها بهدلوء لمرة واحدة وإلى الأبد، أما السيناريو الأخير، والذي يخشاه كبار الضباطبا فياريكا فيكمن في إنهاء خدمتها بشكل علني بـحيث يتحوّل الأمر إلى سبق صـحـي يسلّط الأضواء غير المرغوب بها بالنسبة إلى بعضهمم، ولكنه سيجعل هيلو تبدو وكأنها تُبلغ عن مخالفات كبيرة، ولا بد أن يلقى تر حيبًا حارًا، كما سيدمّر عصر إرني ميكسون الذي وصل أخيرًا إلى نهايته، بعد أن يتضّح أن كل المشـاكل القديمـة كان

يتستّ عليها بدلًا من حلها، بينما هبّت المشرفة لابي مثل ريح قوية بــد أن تسـلّمت المنصب وما إن اكتئفت تلك المخالفات، حتى اتخذت إجراءً فوريًا. انفتحـت أبـواب المصـعد في الطابق الثالـث، فتَـــّمت هيلـو نحـو مكتبهـا، وفي طريقها إليه سمعت صوتًا ذكوريًا منخفضًا، جعله احتساء كمية كبيرة من الشراب يبدا يـدو مبحوحًا، وكان يناديها قائلًا: "المعـذرة، يـا هيلينا..."، إنه غـامي هـارغو لا، المحققو الذي أرسلته هيلو للتحقيق في حادثة الشابة التي عُثر عليها على الشاطـئ، فمـن بين
 القامة، كـان أكثـر من تقبلهـا، كمـا يسـهل التعامـل معـه في الإدارة، إذ يحتـرم السـلطة، وفوق كل ذلك، كان وحده، من بين المحققين الذين يعملون في وحدتها، ليس على وفاق مع جيسيكا نيمي. لهذا السبب وحلده، رغبت هيلو في إبقائه قريبًا منها. توقِّت هيلو، وانتظرت أن يلحق بها هارغولا، وقالت: "هـارغو لا"، لقد نادته

 هيلو هي العر يف لابي بالنسبة إلى الجميع. قـال هـارغو لا مشيرًا إلى الطبيبـة الشـرعية السيئة السمعة سيسي سـارفيلينا:

 سارفيلينا تشُير في تقويمها إلى جر ائم القتل القادمة قبـل شهـر من وقوعها حتى لا تفوّت أي فرصة لتشّريح الجثث.

 "هل توصّلت إلى نتائج مهمة في تلك الحادثة؟".
 ناجم عن حرق حديث في ثنية ذراعها اليمنى، وهو عبارة عن عدة حروق شكّلت دائرة".

سألته: "ماذا يعني ذلك؟".
أجابها: "لا أملك أدنى فكرة".
ألْتـت هيلـو نظرة علـى هــارغولا، تــم تصـنّحت الصـور التـي التقطها علـى

توقّفت للحظات عند صـورة يظهر فيهـا كامـل الجسـد، فبدت الضـحية شـابةٌ


 اللذين تركتهما التور القصيرة مكشوفين، وهناك شُر ائط من القماش الوردي على
 فمن المؤكد أن المزاح الجماعي حول جر ائم القتّل وضحاياهاها يحدث باستمرار، ولكن رؤية صور الجثة غالبًا ما يشكّل صدمة للجميع. في النهاية سألته: "أهو وشم ناجم عن حرق؟ ألا يمكن أن يكون ذلك نوعُا من
أجابها: "هذا بالضبط ما كنت أفكّر فيه".

قاسـت هيلو طـول مرؤوسـها الشـاهنق، بينمـا كانـت يـداه على خصـره تحـت أضـواء الفلورســتت السـاطعة، وقــد غطّاهـا ظلـه بالكامـل، فســألته: "هــل أريـت

> راسموس سوسيكو سكي؟".

سألها مستغربًا: "سوسيكوسكي؟ لا، لماذا؟".
قالت هيلو وهي تعيد إليه الهـاتف: "انظر إلى الملابس التي ترتـديها، فتـلك المدونة التي يبحث عنها فريق نيمي، ليزا ياماموتو، هي فنانة مانغا". قال هارغو لا: "اللعنة".
راقبـت هيلـو أصـابعه الطويلـة النحيلـة، وهـي تمســك بالهـاتف، وقالـت لـه: "حسنًا، أبلغ نيمي بأنك انضممت إلى فريقها". 104

بــدا هـارغو لا متشـككنا في رغبتـه الانضــمام إلى فريقها، مـا جعـل هيلـو تـــعر
 ما دفعها إلى أن تبتسم له ابتسامة غير متوقعة.
قالت وهي تنظر إلى ساعتها: "دعنا نجعل جيسيكا تقود التحقيق هـذه المـرة، فعلى الرغم من أنك كنت أول من حقّق في مكان الحادث في أورينكو لاهتي، إلا أنه يتحتّم عليك ألا تقلق، فسأحرص على ألى أن يتوفّر في حوزتك كل ما تحتاج إليه، وإذا واجهت أي مشكلة، فأريدك أن تبلغني بها شخصيًا".

## 20

جلسـت جيسـيكا أمـام الحاسـوب ووضـعت سـاقها فوق ركبتها، بينمـا كـان يوسف يدخّن على الشرفة في الخـارج، وبمـا أن الشُاشُـة في مكتـب المـدير كانـت لا تزال قيد التشغيل، فقد تناولت جيسيكا الماوس، وكبّرت وجه الر جل الواقف أمـام النافذة، ثم سحبت هاتفها، وعلى الرغم من أن الدقة لم تبُد عالية، إلا أنها التقطت لقطة لشُاشة الحاسوب. تفحّصت الصور عبر هاتفها، وأملت في أن يعثر يوسف على زاوية أخرى أكتُر وضوحًا، تظهر تفاصيل وجه الرجل على مسافة أقربـ
 ردّت قائلة: "مر حبًا، يا راس".
 لذا فهو رقم ياباني، وقد أجرى صاحبه عدة مكالمات، كما تلقّي مكالمات مـا من رقم ياماموتو عدة مرات على مدار أيام قليلة".
سألته: "ماذا يتحتّم علينا أن نفعل الآن؟ هل الهاتف لا لا يز ال قيد التشغيل؟" ردّ قـائلًا: "لا، فآخر مرة كـان قيد التشغيل بـالأمس، وتشـير بيانـات المحطة الأساسية إلى أن أحدث إشّارة له كانت عند الساعة 3:10 مساء في تولو الو اقعة على

بعد ثلاتمائة متر فقط عن شُقة ليزا".
تناولت جيسيكا قلمًا من المكتب، وورقةً مـن درج الطابعة، وقالـت: "اللعنة،
 ردّ قـائلأْ "بالإضـافة إلى الوقـت الـذي حدّدتـهـ .. كانـت السـاعة 5:15 و5:56
 ولكنها في اليوم السابق اتصلت بذاك الرقم عند السـاعة 9:30 صـباحًا، كمـا اتصـلت

عند الساعة 8:12 صباحما، وقـد تـقَتـت المكالمـة الأخيرة أو على نحـو أدق الأولى بحسب التسلسل الز مني في 20 تشُرين الثاني الساعة 5:12 مساءً".




مساء".
قال لها: "لقد استمرّت المكالمة خمس ثُوان فقط".
ردّت قائلة: "هذا منطقي، لأن جرس باب المبنى كـان معطـلًا، ولـذلك اتّصل بليزا من الطابق السفلي، ما يجعلنا نرجّح أنه الشُخص نفسه الذي ظهر في اللقطات التي سجّلتها كاميرات المر اقبة في الملهى الليلي".

 على ما يرام، فسـنعرف المزيـد عن مالك الخط الـذي أجرى الاتّصـال عبـر هاتفه

قالت: "حسنُّا، اطلب مـن مزودي خدمـة الهـاتف المحمـول الحصـول علـى
 أرسـل إلـي بيانـات هـذه المكالمـات علـي الفـور"، أوشـكت جيسـيكا علـى إنهاء المكالمة، ولكنها سرعان ما رفعت الهاتف إلى أذنها، وقالت: "راس". ردّ: "نعم".
قالت له: "إن عملك دقيق ومتقن، شكرُّا لك".
كادت جيسيكا أن ترى خحجل راسموس مرتسمُا على وجهه، وهـو يقـول لهـا: لـم أقم بأمر عظيم، ولكن عليك أن تشكري نينا أيضًا، فهي...".

أنهت جيسيكا المكالمة، إذلمنصل إلى هذه المرحلة بعد.

 والجمعة، ويوم السبت حاول الشبح الوصول إليها، ولكنها لم ترد على مكالماتهـ، وحقيقة أن الشبح لم يحاول الاتصال بها ولو لمرة واحدة بعد ليلة السبت يشير إلى أنه كان يعلم بأنها لن تستطيع أن تردّ عليه.

 كدسة أوراقِ في يده.
سـلّم جيسـيكا الأوراق، وهـو يضـع أحــد إبهاميـه في جيـبـ ســتر ته، فلاحظـت جيسيكا عصبة سوداء على سبابته، والتي يُفترض أنها إحدى تلك الحلقـات الذكيـة المزودة بأجهزة استشعار، والتي تثير الغضب، قال لها: "لا يز ال هناك عدد قليل من

 على الأقل يتعرّفون إلى أسمائهم". نظرت جيسيكا إلى الأوراق المكدسة في حجرهانـ، وقد شُطبت أسـمـاء معظـم

الضيوف.
نظرت إلى الأسفل، ولكنها استطاعت أن تشـعر بأن عينيّ الحـارس مـا زالتـا
تحدّقان إليها، فنظرت إليه وسألته باستغراب: "حسنًا، أتريد شيئًا آخر؟".
ابتسم عالم، وسألها: "بل يتحتّم عليّ أن أسـألكِ إن كنـت تريـدين شـئُّا آخر،
كونك من طلبتِ مني الحضور "
ردّت قائلة: "هناكُ شَصصان مفقودان، ولست متأكدةً من أن الطلب يعدّ أفضل
طريقة للوصول إلى الهدف".
ألقى عالم نظرة على ساعته الضخمة وقال لها: "غالبًا، لا".

تفحّصت جيسيكا بذلته الخالية من التجاعيد، وحذاءه الأبيض النظيف، فبـدا أنيقًا بأسلوبه الخاص، أو على الأقل بدت عاداته المنزلية مثالية. قالت له: "دع هاتفك قيد التشـغيل".
نقر عالم بأصابعه على عضادة الباب، وقال لها، وهـو يغادر الغرفـة: "حاضـر،
سيدتي".
بعد لحظة، لحق به يوسف، وملأ الفـراغ اللذي تر كه عـالم، فاسـتبدلت رائحـة السجائر القديمة برائحة السجائر المدخنة حديثًا. سألها يوسف وقد شبك ذر اعيه أمام صدره: "هل تر كته يغادر؟". قالت له: "في هذه القائمة لدينا عشرة أسماء تقريبًا ينبغي التحقق مـن هوياتهمه، كما سأحقّق مع مايس، وإذا لزم الأمر فسأحقّق مع الموظفين في شُر كة التـــجـيلات الخاصة به كلهم"."
سألها باستسالام: "أسوف تحقّقين معهم جميعا؟".
قالت له: "يتحتّم عليك البقاء هنا، إلى أن تشـاهد الأشرطة كلها، وسأرسـل إليك أحدهم لنسخخها حتى تتمكّن من متابعة المشاهدة في الو حدة إذا لم تنهِ عملك

هنا باكرًا".
هزّ يوسف رأسه، لا احتجاجُا على فرض جيسيكا سـلطتها عليه، ولا رد فعـل
تلقائي، بل بدافع التساؤل حول اختياره لهذه المهنة الشاقة.
سألها يوسف: "كيف تبدو القائمة؟"، أعطته جيسيكا حزمة من الأوراق، وبـدأ
يتفحصّها، وهو يشتمه، ويقول: "إنه ليس أيّ واحد من بين كل هؤلاء، اللعنة".
قالت له: "اتصل راسموس لتو، وقد تبيّن أن رقم هاتفه ياباني".

معرفة صاحب الخط حتى الآن؟".
قالـت لـه: "كـلا، لكـن حقيقـة أن أحـد المفقودين نصفه ياباني، قـد تسـاعد في
تسريع العملية".

سألها: "متى نتوقّع الحصول على المزيد من المعلومات؟".
 سيطر عليها إحسـاسٌ غريـب يشُبه حلـم اليقظة، كمـا لـو كانـت في هـذا المكتـب في السابق.
ظهر دومينيس أمام المدخل بالقرب من يوسف، وقال: "هل أنتما مغادران؟". أجابتـه جيسـيكا، وهـي ترتـدي معطفهـا: "سـأغادر وحـــيـ، ولكــن يوسـف

ربت دومينسس على صدره، وقال لها: "يا للأسف!". سألته قائلة: "علامَ تتأسّف؟".
غمز ها دومينسس قائلأل "كنت أتمنّى أن يحصل العكس "، تـم عـاد مسرغًا إلى المرأة ذات الوشوم، بينما كانت جيسيكا تراقبه متململة. اللعنة، يا له من رجل لعوب!

## 21

تراقصــت أغصـان الأشــجار الباســقة العاريــة مــن أوراقهــا في حديقــة
 ثلاثة كلاب صغيرة، تشـابكت ألجمتها، وقد بدا جليًا أنها مستاءة للغاية. فتحت جيسيكا باب المطعم المتاخم للحديقة، فوقفت وجهًا لو جه أمام بواب

يرتدي بذلة داكنة.
إن ترك المعطف في غرفة المعـاطف أمر إلز امي في مطــم سـي هـورس، ولـو حضر الزبون وقت تناول الغداء، ويعدّ ذلك الإجر اء جزءًا من قواعـد المطعـم التي

 أن ديكور المطعم لم يتغيّر منذ أن فتح المطعم أبوابـه للمرة الأولى في العـام 1934، كما قال يوسف ذات مرة، سي هورس مطعم قديمر لهذدا يعلّ محبوبٌا جـًا أظهرت جيسيكا بتكتم بطاقتها التي تشير إلى أنها شرطية، ثم تجاوزت البواب من دون أن تخلع معطفها، فوجدت أن خدمة تناول طعام الغداء على أفضـل حـالل، كما كان المطعم يغصّ بالز بائن، وقـد جـذبت رائحـة اللحــم المو البوفيه أنف جيسيكا، وقد حُضّرت صينية مليئة بالطعـام على البـار، يُفترض أنها في طريقها إلى مجموعة من السادة الجالسين إلى الطاولة الأولى. شُقّت جيسيكا طريقها في اتجاه الجزء الخلفي من المطعـم، حيث كـان الما البـاب مغتوحًا، وقد كتب على لافتته بـلاك هـورس، وكـان يحرس الطريق المؤدّي إلى غرفة الطعام الخاصة شاب لطيف غطّت الوشوم جسده، يجلس إلى طاولة صغيرة،

أبعد عينيه عن الصحيفة، ونظر إلى البطاقة التي تـدلّى مـن عنق جيسـيكا، ثـم رحّب بها بإيماءة خفيفة، فبدا كمـا لـو أن جيسـيكا بحاجـة إلى إذنـه لتدخل الغرفـة،

فلحق بها إلى غرفة الطعام الخاصة عندما اقتحمتها.
كانت طاولة طويلة قد وُضعت في الخلف، يجلس إليهـا شُــاب يرتـدي سترة داكنة وجينزًا أبيض، ويعتمر قبعة سوداء، وهو ينقر على هاتفه الذكي، وعنـدما رأى
 ونض عن مكانه ليصافحها. لقد حظي مغني الراب المعروف باسـم كيكس مـايس باهتمام إعلامي كبير في السنوات الأخيرة إلى درجة أن وجني كل الفنلنديين. مع ذلك فإن صوته يختلف قلـيلًا عمـا تـذذكّره جيسـيكا، فهـو لـيس الصوت نفسه الذي يغنّي كلمـات أغانيه، أو حتى الصـوت الـذي يستخخدمه عنـدما يجري مقابلة عبر الراديو أو التلفاز.
قدّمت جيسيكا نفسها إليه، بعد أن عرضت بطاقتها مرة أخرى ليدقق فيها الفنان. قال لها: "تيم توسي"، فاعتبرت جيسيكا تقديم نفسه إليها باسمه الحقيقي لفتة لائقة، فلطالما رأت أن المشـاهير الـذين لا يكلّفون عنـاء تقـديم أسمائهم الحقيقية يثيرون غيظها.
قال توسي، وهو يبتسم ابتسامة خفيفة ولطيفة: "إن هذا البواب وحشُّ بالنسبـة
 وهم يرتدون معاطفهم"
جلست جيسيكا على الكرسي المقابل لمغني الـراب، فقـال مماز حُـا: "يعرف العالم بأسره الآن أنني على علاقة بالسيدة لو".
 السطحي، إلا أن علامات القسوة والغضب تبدو جلية في أغوار نفسه، فكانت القبعة السوداء التي يعتمر ها تحمـل شعار فرقة أو كلانـد رايــرزز، وقـد طوّقـت رقبتـه قـلادة ثخينة من الذهب الأبيض.

أومأت جيسيكا إليه في اتجاه الباب، وسألته: "هلّا منحت حارسك الشخصي
استراحة لتناول القهوة".
قهقه توسي، وقال: "إنه صديقي، وقد طلبت منه مغادرة الغرفة حتى نتـمكّن
من التحلدث على انفراد".
قالت جيسيكا بسخرية جعلت بريق عينيّ توسي يتلاشى: "يبدو لافتًا أن يكون
لديك أصدقاء".
حدّقت جيسيكا إلى مغني الر اب، فلفتها وجهه الزاوي، وفكاه القويان، وعيناه الز رقاوان والصافيتان، واللتان توحيان بأنهما جدير تان بالثقة، وكأنه مزيجٌ من رجـل يقطن في الجوار ورجل ذائع الصيت، إذ يعدّ كيكس مايس شخصصًا غير اعتيادي بـين المشاهير الفنلنديين، فهو استطاع أن يتفوّق على كل زملائه الفنانين، ولطالما شُكّل
 والمروحيات. وبحسب الصحف سافر مع أصدقائه إلى ستو كهولم على متن طائرة خاصة العام الماضي لمشاهدة إيمينيم (1) في إحدى إحلها حفلاته الموسيقية، ومع ذلك لا لا


قالت له جيسيكا، وهي تضع ساقها فوق ركبتها: "أشـكرك علـ على مقـابلتي بهذه
السرعة، وأودّ أن أطرح عليك عدة أسئلة حول ليزا ياماموتو ". فور سماع توسي الاسمه، قال بجدية: "يا لها من فتاة مجنونة! ولكن ليس لـديّ أدنى فكرة عن مكانها، يا عزيزتي".

 وقد دام ذلك لدقيقة واحدة فقط، ولكن صـوت احتكـاك الزجـاج المكسـور استمرّ
مغني راب أميركي.

قالت له: "أخبرني بما حدث ليلة السبت، يوم إطلاق ألبومك، هل تحدّثت إلى
ليزا في تلك الليلة؟".
تجهّم وجه توسي، ونظر إلى النافذة، وقال لها: "نعم، لا بدّ أننا تحدّثنا، فنحن صديقان، ولكن إذا كنت تسألين عما إذا أخبرتني بأي موضوع من شـأنه أن يفسّر مـا
 ذلك الموضوع مطلقًا".
سألته: "لقد أكملت الاحتفـال مـع رفاقـك في الطابق العلوي مـن منزلكك بعـد
مغادرة فينيكس".
ردّ قائلًا: "نعم، لقد عدنا إلى منزلي مباشرة بعد انتهاء الحفل في فينيكس". سألته: "هل كانت ليزا برفقتكم؟"

النهاية نظر إلى براجم أصابعه التي كان يضـر بها بأصـابع يـده الأنخرى، ثـم قـال لهـا: "بصراحة لست متأكّدًا من ذلك، يا صديقتي".

منزلك؟".
أجابها: "لو رافقتنا لأضاءت المكان، كنـا ربمـا عشرين... ولكـن لا، لا أعتقد

 إلى منزلي في ذالك الوقت، ولكن لم يتذكّر أحد أنه رآها".
 الاحتفال الذي أقمته في منز لك بعد حفل فينيكس؟ أر أريد أن أتأكّد إن كانت ليز ا قـد أكملت سهرتها في هذا المنزل أم لا".

تحضر، على الأقل ليس لوقت طويلة".

نقرت جيسـيكا على هاتفهـا لفتحت لقطـة شاشـة مكـبرة مـن لقطات كاميرات المراقبة في الملهى، ثم أدارتها نحو توسي حتى يتمكّن من رؤيتها بوضوح. سألته: "هل تعرف هذا الرجل ؟".


$$
\begin{aligned}
& \text { الجدار، ويبدو أن مشُروب موسكو ميولز قد بدأ مفعوله. } \\
& \text { أخيرٌا قال لها: "لا". } \\
& \text { سألته: "ألا تتذكّر أنك رأيته؟". }
\end{aligned}
$$

وبدلًا من أن يجيب عن سؤالها، سألها بـدوره، وقـد بـدت عليه الحيرة: "أيـن
تقصدين؟ أفي حفل إصدار الألبوم؟ لا...".
 صورة إلى جانب كيكس مايس الذي أمضى أول خمس وأربعين دقيقة بـالقرب مـن حائط الصور، في أثناء ذلك الوقت غصّ الملهى الليلي بالضيوف، ومن المنطقي أن

فتحت جيسيكا معطفها قليلًا، وأخر جت كدسة من الأوراق من جيب قميصها العلوي، وقالت له: "حسنًا، أودّ أن تلقي نظرة على الأسماء التي لم تكن قد شُ شُطبت

في أثناء قراءة توسي الأوراق بسرعة، تلقّى هاتفه الصامت وابلًا مـن الرسـائلـ،
 سأل توسي جيسيكا، وهو ينظر إليها: "حسـنُا، مـا الـذي تودّين معرفته بشـأن تلك الأسماء؟".

$$
\begin{aligned}
& \text { سألته: "هل تعرفهم جميعًا؟". } \\
& \text { أجابها: "نعم، أعرف الجميع" }
\end{aligned}
$$

همهمت جيسيكا متفاجئة، كيف يمكـن بحق السـماء أن يكـون ذلك ممكنُّ؟ قال يوسف إن لقطات كاميرا المر اقبة تظهر بوضوح أن عالم شُطب اسم الشُبح مـن

قائمة الضيوف فور وصوله، ومع ذلك فاسمه ليس من بين الأسـماء الـواردة في هـــه القائمة، لا بدّ أن أحدهما يكذب.
ضغطت جيسيكا بأصبعها على الشـاشـة، وسألته: "وهذا الرجل ألـم يكـن أحـد
الضيوف؟".
كان يتحتّم عليها أن تطرح السؤال عـدة مـرات، ففي معظم الأحيـان تعتمـد تحريات الشُرطة على تذكير الناس بالسؤال المطروح عليهم، وتحفيزهم على تذكر التفاصيل البسيطة التي يسهل تفويتها، ما لم يجبر هم أحدهم على النظر إليه. نظر توسي إلى ساعته، وقال لها: "كمـا قلـت لـك، لـيس لـديّ أي فكـرة حـول الـي هوية هذا الرجل، واسمه ليس واردًا من بين هذه الأسماء بالتأكيد". بذلت جيسيكا قصارى جهدها لإخفاء إحباطها، وقالت له: "حسنًا"، ثم قلبت قو ائم الضيوف الثلات للتأكد من أن توسي لم يفوّت اسمٌا، ولكن لا شكّ في أن كل
 أعادت جيسيكا القائمة مرة أخرى إلى جيبها، وسألته: "مـا الـذي تعرفه عـن جيسون نيرفاندر؟".
تكدّرت ملامح وجهه، ثم سألها: "ما الذي تودّين معرفته عنه؟". سألته: "هل لديك أي فكرة عن الأماكن التي قصدها قبل أن يختفي؟". أجابها: "يا إلهي، لم أرَ ذلك اللعين منذ وقت طويل". وضعت جيسيكا يديها على الطاولة، تُم تذكّرت كلمات عالم، هؤلاء الرجال لا يكتنون أي /حترام لجيسون، واستنادًا إلى رد فعـل توسي، فإن تقييم عـالم يبـدو

دقِقًا.
أحنت جيسيكا رأسها مستغربة، وقالت له: "هل لديك أي شيء ضده؟".

 أجابها: "بالطبع، لدي شيء ضده، فقد أساء معاملة ليزا".

سألته: "كيف فعل ذلك؟"، ولكنـه تنهّد بعمق هـذه المـرة قبل أن يجيـب عن

تدرك جيسيكا تمامًا أن التحدث إلي الشُرطة قـد يكون صعبًا، خاصـة عندما يتعلّق الأمر بما ارتكبه الآخرون، وقد يكـون التحدث صـعبًا بالنسبة إلى بعضهـم،
 مبادئهم، ولكـن كيكس مـايس وموسيقاه لا يمثّلان مدرسة الهيبب هـوب الواعيـة اجتماعيًا، والتي تتجاهل السلطة والأنظمة التي تدعمها، وبالنسبة إلى شخصص جنى الملايين مثل كيكس، فلا يمكن أن يعتبر الشرطة عدوته.

 بحسب سمعة توسي السيئة، فإن مغني الراب الذي يححكم على أخلاقيـات شـخص آخر، تعتبره جيسيكا منافقًا ومبتذلًا تمامًا. بعد برهة قال توسي: "لقد ضربها".
تنبّهت جيسيكا على الفور، إلى أن إيسبي لم تُشر إلى ذلك الأمر، فسألته: "هـل
ضرب جيسون ليز ا؟".
ابتسم توسي ابتسامة ماكرة، ثم ما لبـث أن ارتسـم الحـز ن على وجهـهـ، وقـال: "أنظري، أدرك أنني لست قديسًا، وأعلم ذلك، ولكن عندما اكتشفت ليزا خيانته لها، وواجهته بها، فقد السيطرة على أعصابه، وضر بها بعنف، وأعتقد أن ذلك حدث عدة مرات قبل أن ينغصلا، ويقضي على كل السبل التي قـد تسـمح بمصـالحتهما"، بـدا

 يعبّر عن إنسانيته بصوت عالٍ.
سألته جيسيكا: "هل أبلغت ليز ا الشر طة عنه؟"، على الرغم من أنها أنها كانت تعلم أنها كانت ستعرف بإساءة جيسون إلى ليزا، لو أبلغت عنه أو وجّهت إليه أي اتهام بضر بها.
 أمر أخير"، أرته لقطة شاشه نسختها من صفحة عبر الفيسبوك، وهي صورة التقطت تحت ضوء الشُمس لأولغا بيلوسوفا، تلك الشُـابة التي ترقـد علـي
 ويشير طابع الموقع إلى أن المدينة في الخلفية هي أوديسا، أو كرانيا. نظرت جيسيكا إلى توسي بثبات، كما تنظر دائمّا عندما تحاولـا التفاصيل من خلال ردات فعل الشخص الذي تستجوبيه، وذلك عندما تشعر بأنه لا يطلعها على كل ما يعرفه، سألته: "هل سبق لك أن رأيت هذه الشابة؟".
 النطق بالإجابة التي جهّز ها مسبقًا. سألها، وهو يعيد إليها الهاتف: "كلا، من تكون؟". رمقت جيسيكا مغني الراب باستخفاف، ثم انتصبت واقفة، وقالت له: "أرجـو أن تتّصل بنا إذا تذكّرت أي معلومات أخرى، أي معلومات على الإطلاق، كمـا أودّ أن تجلب لي تلك القائمة من فضلك". أومأ توسي إليها برأسه، وشبك ذراعيه على صـلـ صدره، ولكنه لم يبدُ متحـديًا، بـل بدا و كأنه محبط.
خر جـت جيسـيكا مـن الغرفة الخاصـة، ونظرت إلى حـارس كيكس مطـولًا باستخفاف، ثم قالت له: "يا لك من كلب مخلص!"، وقد التقطت رد فعله المذهول من طرف عينيها.
بينما كانـت تسـير بجـوار المقاعـد المصطفة في اتجـاه البـاب الأمـامي، بـدت جيسيكا مقتنعة بأن الفنان الفنلندي الأكثر شهرة كان يكذب.

## 22

مشـت جيسـيكا مـن كابتينينــاتو في اتجـاه محطـة سـيارات الأجـرة التـي تقع



 أمو الهـا الخاصـة في بعض الأحيـان علمى المصـادر باعتبارهـا حـافزًا اســخيًا لـــوفير المعلومات، فبضع خمسينات إضافية تدفئ الجيب لا تضرّ أبــًا بالنسبة إلى بعض الوشاة.
في بعض الأحيان كانت جيسيكا تشعر بتأنيب الضمير بسبب الطريقة التي تنفق بها ثروتها الكبيرة، كما أن إخفاء ثرائهاعن زما كلائهـا في العمـل بـدا مرهعًا، إذ يتطلّبـبِ بذل جهد كبير .
لا أحد يعلم من زملاء جيسيكا أن الاستديو القذر الذي تقيم فيه في تولو ليس

 والأعمال الفنية التي لا تقدّر بـُمن، وأن قيمة الاستئمارات التي ورثتُها مـن والـديها بلغت ذات مرة عشُرات ملايين الماركات الفنلنديـة، والرقم بـات أكبر الآن، على الرغم من تحول العملة إلى يورو . في المناسبات النادرة التي دعت فيها جيسـيكا زملاءهـا المحقعَين إلى شُقتها لتناول المشروب قبل قضاء ليلة في المدينة، تفحصّت الأستوديو بدقة لتتأكّد من أنـه يحتوي على كل الحاجات الضرورية، ولكن تخطيطها لم ينجح دائمًا.

ذات مرة أثـار يوسف إلى الرائحـة الكريهـة التي تفوح مـن مصـرف الحمـام، خاصة وأنها لم تستخدم الدش منذ أكثر من شهر، ومنذ ذلك الحين حاولت جيسيكا
 فيها، وفي بعض الأحيـان كانتت تتسـاءل حـول جـدوى تلك التمئيليـ؛ هـل سـينظر
 لصداقتهما لو علم بحجم ثروتها الطائلة؟ كـان إرني الوحيد المطلع على خلفيـة جيسيكا، ومصير عائلتها المأسـاوي، المـيا والثروة الطائلة التي ورثتها، كما عرف إرني أيضًا أنها محطمة، ولكـن تلك الـكا الأسرار دُفنت معه في نيسان الماضي. رنّ هاتف جيسيكا، فأجابت قائلة: "مرحبّا". سألها يوسف: "أين أنتِ؟".
أجابته: "لقد غادرت مطعم سي هورس منذ لحظات، وقـد أكّد ذلك المغنـي
 المتبقيـة في القائمـة، لـذلك لا بــّ أن الشُـبح دخـل خلسـة مـن دون أن يكـون مـدعوًا أساسًا".
ردّ قائلًا: "هذا غريب، لأن اللقطات تظهر أن عالم شطب اسـمه بالتحديـد مـ
القائمة".
قالت له: "صحيح، هل حصلت على أي معلومات أخرى من خـلال مشـاهدة
لقطات الكاميرات؟".

أجابها: "تحدّثت ليزا والشُبح قر ابـة الثّامنة والنصف لبضع دقائق في إحدى
زوايا الملهي، ثـم غادر ".
سألته: "هل تقصد غادر المكان؟".
أجابها: "نعم".

سألته: "متى غادرت ليزا؟؟ وبرفقة من؟".

أجابها: "عندما تواصلنا آخر مرة مع باقي أفراد الطاقم الأساسي صـعب علينا


 قالت: "اتصّل براسموس، واطلب منه أن يجلـب الأشرطة المتعلقـة بالقضيـة

من المدينة".
ردّ قائلآ: "حسنًا".
 فلنذهب لإلقاء نظرة على أولغا، هل يمكنـك الوصـول إلى المختـبر خـلال خمس عشرة دقيقة؟".
أجابها قائلًا: "لن أستطيع الوصول قبل نصف ساعة"، فأضافت جيسيكا قائلة، قبل أن تنهي المكالمة: "أراك بعد قليل" ".
كانت على وشك عبور الشارع، وهي تحـّق إلى هاتفها، عندما اصطدم بها شخص ما، وكاد أن يطر حها أرضًا.
تمتمـت جيسيكا: "مـا الـذي..."، وحـين نظرت إلى الشـخص الـذي واصـلـ المشي، وكأن شيئًا لم يحدث، رأت أنها سيدة عجوز، استدارت إلى الوراء قليلًا ، ما
 المستحيل أن تكون... عندها شعرت بالدوار، فأغمضت عينيها، وعندما فتحتهمـا مجددًا، كانت العجوز قد اختفت.

## 23

فتحت سيسي سار فيلينا الصندوق الخشتبي، وأخر جت منه علبةً صغيرةً شفافةُ
 الصـندوق، وفتحـت علبـة أخـرى، وأذابـت محتوياتها في المـاء أيضًا، وبعـد ذلـك ضغطت على أسفل سلة المهملات وفتحتها بقـدمها، ثـم رمـت العلبة البلاستيكية الفارغة في سلة النفايات، حرّكت المشروب الذي أعدّته بملعقة صغيرة، وقالت: "عندما تعتاد على كـل ما حولك، تزداد قدرتك على التحمل". فتبادلت جيسيكا ويوسف نظرات غامضة.
تابعت سارفيلينا كلامها قائلة: "في السابق كانت علبة واحـدة تكفيني، يـا عزيزتي، أما الآن فأنا بحاجة إلى علبتين، وبعد مدة قصيرة سأحتاج إلى ثلاث علبا أومأت جيسيكا إليها برأسها، وابتسمت لها ابتسامة خفيفة، فبعد لقائها بالمر أة العجوز، بدت هذه المحادثة بمثابة بلسم لأعصابها المتوترة، ما شاهدته للتو يتوافق تمامًا مع السمعة السيئة لطبيب التشريح. قد يغرف شخص آخر العسل من البرطبان مباشرةً، ولكن ذلك سيجعل تقدير الكمية صعبًا من خلال ملع ء الصـندوق الخششبي بحزم صغيرة، ربمـا لا يمكـن العثور عليها في سـوبر ماركت عـادي، وقـد أدركـت سيسي سارفيلينا مرة أخرى حاجتها إلى السيطرة على الأمور، فربما استولت عليهـا من عربة التقديم على متن طائرة، أو من بوفيه الفطور في أحد الفنادق.
 أوشـكت جيسـيكا أن تـردّ عليهـا، لكـن طبيبـة التشـريح أجابـت بالنيابـة عنهـا قائلـة: "أحتفظ دائمًا بكمية منه منذ أن كنت طفلةً".

بدت طريقة سـارفيلينا في احتساء المشروب مثيرة للدهشـة، ناهــك عـن ابـتلاع السائل، الذي كان يغلي في الغلاية الكهربائية قبل دقيقةٍ واحدةٍ فقطـ تابعت سارفيلينا كلامها من دون أن يرفّ لها جفن: "الطالمـا كنـت أعتبر ذلك
 اثنتي عشُرة ملعقة صغيرة من العسل طوال حياتها، هل يمكنكِ تخيّلّ ذلك؟". قال يوسف: "يا لها من طبيعة ساحرة!". قالـت سـارفيلينا بـازدراء قبـل أن ترتشــفـ رشـفة أخـرى: "أتـرى أن الطبيعـة ساحرة؟ تحتوي كل من هذه العبوات على خمسة وعشرين غرامًا مـن العسل، وأنـا
 يعني أنني أستهلك مئة غرام من العسل يوميًّا، أليس ذلك صحيحا؟؟". قالـت جيســيكا، وهـي تضــع يـديها في جيبـي معطفهـا: "لــم أكــن بارعــة في الرياضيات، ولكن ذلك يبدو صحيحًا"، إنها لا تتذكّر أن سار فيلينا كانت ثرثارة إلى
 بالعمل، ويتناول النحل والعسل.
قالـت: "يتطلّـب استهلاكي اليومي مئتـي ألـف زيـارة للأزهـار، وتمانيـة آلاف كيلومتر من الطيران، وأداء خمسةٍ وسبعين نحلة منتجةٍ للعسل". سألتها: "إلى متى سنتحدّث عن النحل...؟؟". أجابتها سـار فيلينا بفظاظة، كمـا لـو أن جيسـيكا ويوسف همـا من تطرّق إنـا إلى موضوع النحل في المقام الأول: "حسنًا، ألا يتحتّم علينا أن نبدأ بالعمل؟ إننا لا نريد تبديد أموال دافعي الضرائب".
وضـعت سـارفيلينا كوبـا على مكتبهـا، وتنقّلـت بـين يوسـف وجيسـيكا، تـم اتَجهت إلى الطاولة المعدنية حيث يستلقي الجسد تحت غطاء بلاستيكي. لم ينطق أحدهم بكلمة للحظات، فأصغت جيسيكا إلى صوت هدير الـي التكي التييف المنبعث من السقف، والـذي يمتصّ رائحة الفورمالديهايـد المسبب للصـداع، مـا

يؤّيّي إلى تقليص انتشارها فوق الحد المطلوب. سألتها: "ما الذي توصّلت إليه حتى الآن؟" أجابتها قائلة: "سأضطرّ إلى إحباطك في هذ إله المر حلة". نقرت سارفيلينا على أسنانها بظفر ها، فتجهّم وجه جيسيكا تابعـت سـارفيلينا الحــديث وهـي ترتــــي قفازيهـا: "إن سـبـب الوفـاة في هــنه الحالة، لا يشـكّل أي مشُكلة، ومع ذلك يشـير تحليل الـدياتوم إلـى أنها لـم تمــت غرقًا".
نظرت سارفيلينا إلى جيسيكا، و كأنها تتحقّق من استـيعاب المحققـة مـا تشــير
 موثوقة بشُكل مدهشُ لاكتشاف ما إذا كانت الضحية ماتت غرقًا أو أن المياه غمر تها
 الدياتومات أو الطحالب الدقيقة من الماء، والتي تسُقّ طريقها بعد ذلك من الجهـاز

 والكليتين، ويؤكّد وجود الدياتومات في هذه الأعضاء أن سبب المـوت هـو الغرق. علاوة على ذلك ونظرٌا إلى وجـود الملايين مـن أنواع الـــياتومات، يتيح التحليـل أيضًا معرفة إن كانت الضحية قد غرقت في المكان الذي عُثر عليها فيه. قالت جيسيكا: "حسنًا، أي أنه لم تمتلئ الرئتان بالمـاء إلا بعـد الموت، ألـيس كذلك؟"، أومأت سارفيلينا برأسها،
وبعـد أن ســاد الصـمت للحظـات، تابعـت الطبيبـة الشــرعية كالامهـا قائلــةَ: "تظهر العلامات الوحيدة للإصابات الخارجيـة في عظم الصـدر والأضـلاع كسورًا

ســحبت الغطــاء البلاسـتيكي، وأظهـرت البقــع الداكـــة علـى صــدر أولغـا بيلوسوفا، وقالت: "كما ترون، حصلت محاولة لشُقه، ولكن لـم يحصـل ذلـك هــا الصباح بالطبع، بل قبل أن تغمر ها المياه". سألتها جيسبكا: "هل تعتقدين أنها كانت عملية قانونيّ؟".

 المستحيل تحديد ما إذا كان ذلك عمل منقذ متمرس أو عمل أحـد الهواة الهـ ويمكن
 صديقتنا مستلقية في مختبري".
دارت مــارفيلينا حــول الطاولــة، ودسَـــت أصــابعها عــبر الغطــاء الـــذي يغطّي أطراف أولغـا السفلية، لطالمـا اعتبرت جيسيكا أن أطبـاء التشريح تربطهم علاقـة غيـر عاديـة بـالموتى، وهـي علاقـة لا تتميّز باللامبـالاة أو بغيـاب العاطفـة،

 والشُيء الو حيد الذي يفرّفنا هـو توقيت النهاية، أنتـتم السابقون ونحـن اللاحقون،

تابعت سارفيلينا كلامها، وهي تنظر إلى السـاعة المرئية أسفل رداء المختبر: "مع ذلك، هناك أمر واحد جدير بالملاحظة، وهو أنها عانت من جفـاف شـديل، ولا أقصد النوع الذي يقضي فيه المرء فترةُ طويلة من دون تناول السو ائله، بـل الجفـاف

 والكريات الحمر اء، وهذا يشير إلى الجفاف".
سألتها جيسيكا بهدوء: "تقيّأت بغز ارة... هل هذا يعني أن سبب الوفاة مرتبط
بطعام مسموم قد تناولته؟".

ردّت قائلة: "هذا محتمل، لأننـي لـم أجـد أي علامـات لجـروح عميقـة، وقـد أُرسلت عينة من محتويات المعدة إلى قسم السموم، وكذلك عينة من الدم".
سألها يوسف: "متى...؟".

قاطعت سارفيلينا سؤال يوسف بنظرٍٍ حادة، وقالت له: "ستردنا النتائج عنـدما
 فجأة قالت، وكأنها تذكّرت حدثًا قديمٌا: "أنت يوسف، أليس كذلك؟". هزّ يوسف رأسه، وهو يبسط يده إلى جنبه: "يوسف بيبل". قالـت لـه: "اســع يـا يوسـف بيبـ، هــل يمكنــك أن تجلـبـ لـي مـاء العسـلـ الساخن؟ أعني الكوب الذي يحتويه". رمقها يوسف بنظرة حـادة، تـم أشـارت بإبهامهـا في الاتجـاه الـذي اقـترب منـه الثلاثة من الجثة، وقالت: "بعد إذنك طبعًا، فأنا لا أحبّ لمس الأشياء، وأنـا أرتـدي هذين التفازين".
استدار يوسف لإحضار الكوباب، بينما أو مـأت جيسـيكا برأسـها إلـى ثنـيـة ذراع الضحية قائلةً: "ماذا عن هذه الآثار؟؟". ردّت قائلة: "إنها حروق مـن الدرجـة الأولى، ولا شـك في ذلك، وهـو إجراء
 أن تقودنـا إلى دليـل مـا، وربمـا تحتوي على آتـار للمـواد المستـخدمة في إحـداث علامات الحروق".
عاد يوسف وهو يحمل الكوب في يده، ثمّ مرّر ماء العسل إلى سارفيلينا، التي
 لمسـت سـارفيلينا النتوء البـارزة مـن الجلـد حـول الحـروق بـأطر اف أصـابعها التي
 أنها استجابة التهابية". سألها: "ما سبب ذلك؟".

أجابته: "ربما كانت مادة متسربة إلى الجروح".
سألتها جيسيكا: "متسرّبة؟".

ارتشفت سـارفيلينا رشفة أخرى، ولعقـت بعض قطرات المـاء عـن شـفتيها،
وقالت: "صبرًا، يا نيمي، سنعرف المزيد من قسم السموم". سألتها: "هل لديك أي أمر آخر؟".
رفعت سارفيلينا الأصابع البيضاء للمر أة الميتة بلطف، وقا وقالـت: "هنـاك بعض
 يُفترض أنها المادة نفسها التي تحـت الأظافر، وأُرسلتها إلى المختـبر، ويمكـن أن
t.me/soramnqraa

ردّت قائلة: "أظنّ أنها ماتت منذ ثلاثة أو أربعة أيام".
استعادت جيسيكا بصمت، وفاة أولغا في وقت متأخر مـن ليلة السبت أو في وقت مبكر من صباح الأحد، وإثبات أن جيسون نيرفانـدر كان في مكان قريـب مـن مكان الوفاة وفي الوقت نفسه.
سأل يوسف: "هل لـديك فكـرة عـن الموعـد الـذي نستطيع فيـه استـلام نتـائج
التحاليل؟؟".
ارتسمت ابتسامة مفاجئة على وجـه سـارفيلينا، وقالـت وهي تحتسي شُرابها:
 رائعة، وأيًا يكن الأمر، أودّ الحصول على هذه النتائج قبل أن أغادر، لنلك سأضغ الِيط قليلًا على المختبر لتسريع إصدار النتائج، ولسـبب مـا تثير هـذه القضـية اهتماميا ليس بسبب ملابسها وآثار الحروق تلك، يا إلهي، ما كل هذا الغموض؟ ؟!"!. نظرت جيسيكا إلى ساعتها، وقالت: "رائع"، يصعب عليها تخيّل شـكل طبيبـة التشريح في أي مكان مشمس، وهي تظنّ أن سيسي سـارفيلينا من النوع الذي يجلب السحب الماطرة إلى الصحر اء.

خلعت سارفيلينا قفازيها، وذهبت إلى حوض الغسيل المصنوع من الكـروم، ورمتهما في سلة المهملات، ونظرت حولها لها، ثم هزّت رأسها قبـل أن أن تعـّل الغطاء الأخضر الذي يحمي شعرها.
تتصف سيسي سـار فيلينا بالطولو والنحافة، وبالجمال الكلاسيكي، مح أنـا
 تجعلها تتصف بالجاذبية أبتا.
قالت، وهي تفرك يديها: "لا أتذكّر آخر مرة تضيت فيها إيها إجازة لمدة أسبوعين،

 زلت أخشى أن أصاب بالمرض المهني لأطباء التشريح: الرغبة في في الجبئ". سألها: "ما هذا؟".
كثـفت سارفيلينا مرة أخرى عن أسنانها المز روعة في لثتها الضخمة ذات اللون الأحمر وشرحت قائلة: "الشوق للموتى".

## 24

خلع راسموس سوسيكوسكي نظارتـه، ونظر إلى انعكاسـه الضهبابي في مرآة
 الأنف، التي تشُوّهت خلال مشاجرة حدثت في المدر المدرسة الابتدائية منذ فترة طويلـة، كانت تلك الاعتداءات بريئة، يعاملها القانون بشُكل مختلف عن الاعتداء في مر حلة الشباب إذ يُعتبر المعتدي حينها من الجناة. يتذكّر راسموس أنه نظر إلى قبضات أيدٍ عديدة خلال سنوات دراسته إلى درجة أنه لن يستطيع تـذّكّر كل مـن لكمـهـ، ومتى



 مكانه عند طلب منه أحدهم منه توضيح بعض التعليقات التي أدلى بها:
 الوقت الحالي.
رفع راسموس نظارته إلى الخلف وتنهّد بعمق، إنه ليس الأنف المعوج اللذي جعله قبيحا، ولنكون أكثر دقة، ليس الأنف المعوج و وحده ما يجعله قبيحًا لا لا جدال
 تنظّف والدته ملاءاتها كل ثلاثاء؟ بين الحـين والآخر يشعر راسموس بـأن كـل مـا
 الدعم من والده ووالدته، وبغض النظر عن مدى عدم ملاحظتـه، ولكـن لا يبدو أن والديّ راسموس يئقان بقدر اته، ويبدو الأمر كما لو أنهما يعرفـان دائمُا أن جناحـي

ابنهما ليسا قويين، وأنه غامر بترك العشُ الآمن، وانطلق إلى التحليق بـين الصـخور
التي تسبّبت في كسر رقبته.

## 




 الأقل .
لكن هذا ليس راسمموس سوسيكوسكي حقُا، لقـد قام دائمْا بمـا طلبته منه
 الأمور تسير في الحياة بالطريقة التي ير يدها، وأن الشُكوى لـن تجعلـه يحصـل علىى الكثيـر في أي مكـان، فقط دعهـم يضـربوك؛، يـا راس، وليضـحكوا، فإنهم يشــعرون بالغيرة في أعماقهم، وطالما أنك تعلم ذلك، فستكون بخان بانير. ما الني يغارون منه بالتحايد?
 طويل ونحيف وغريب المظهر تمامًا، وتـدلّى أصـابعه الرفيعة مـن يديـه الكبيرتينـين، واللتين تكادان تبلغان حجم اللوحة التي تحيط بسلة كرة السلة إلت أر أردنا تسبيهه.

 سوسيكوسكي، ما قضية المانغا هذه؟".
 وشُديدة القسوة، ثـم قال: "لا أحبّ حقًا...".
قاطعه هارغولا وهو يضحك ضححك لطيفة، وقال: "أعني، هل تعتقد أن هناك
ترابطًّا بين القضيتين؟".

أخذ راسموس بعض مناديل التجفيف، وجفف أصابعه جيدًا، تـم دوّت الأنابيب
داخل الجدار في الوقت الذي تدفقّت فيه المياه في مرحاض غرفة السيدات. قال: "نعم، لا شـك في ذلك".
 يقدم على تلك الخطوة بسبب الحرج، فهارغولا هو أحد المحققـين القلائل الــذين لا يستغلّون وجودهم المادي ليشُغلوا المساحة في أروقة الوحدة الوة، ومن المحتمل أن
 ذلك شعر راسموس بأنه صغير جدًا في حضور ذاك الك الرجل الطويل . سأل هارغولا: "هل هناك دليل يدعم افتراضك، بخرا بخلاف ما كانت ترتديه أولغا بيلوسوفا عندما عُثر عليها؟".
رمى راسموس المناديل المبللة في القمامـة، وقال: "سـوف تكتشـف ذلك في الاجتماع الذي سيُعقد، بعد خمس عشرة دقيقة من الآن".
ما إن أمسك راسموس بمقبض الباب، حتى اعـترض هـارغولا طريقه فجأة،


 بشخص تعرفه أكثر مني بكثير". سأله: "من؟". ردّ قائلًا: "نيمي".
شُعر راسموس بأن نبضه يتسارع، وسأله مستغربًا: "جيسيكا؟". قال: "نعم، جيسيكا، سبق لي أن عملت معها...".
 نفسه في فناء الملرسة، خـارج العربات، وهـو يتفوّه بكلمـات سـخيفة على مسـمع زملائه الأطول منه.

لكن غامي هارغولا لـن يضـرب راسـموس بـالطبع، بـل سـيكتفي بالـــنمر مـن
تعليقه.
قال وهو يحكّ ذقنه: "بالضبط، عملت تحت إثـر افها في تلك المـرة وحسـبـ، ومن الواضح أنك عملت تحت إشر افها في أكثر من قضية". ردّ قائلًا: "نعم.... كنت أفكّر ...".
نظر راسموس نظرة استجواب إلى هارغولا، مهما كانت الخطة التيتوصّلت إليها للتخاص من جيسيكا، فيمكنكا مستبعادي.

 ضحك وهزّ رأسه.
قال له: "انسَ الأمر يـا سوسيكوسكي، إنه خطئي، فأنـا مجرد ثرُــار، أراكَ في الاجتماع".

## 25

صعدت جيسيكا الدرج درجتين درجتين، كما كانت تصعده عندما كانت طفلة صغيرة، فشّعرت بانحصار البول في مئانتها، وهي توشك أن تصل إلى الطابق الرابع،


 عيد الميلاد في الغابة.
صـدت جيسـيكا الـدرجات الأخيرة، وفتحـت بـاب وحـدة الجـرائم العنيفـة بواسـطة بطاقتها الخاصـة، فمـرّت بـالقرب مـن المكاتـب التـي يجلس إليهـا أفراد

 من الأنُخاص خلف ظهر شُخص ما للتفكير في بعض المسائل المتعلقة بالعمل، أو
 اليوم حتى التجمع الدائم أمام مبرد المياه في المكاتب المفتوحة التي جلس أفرادهـا أمام حواسيبهم. وعندما شاهلدوا جيسيكا التي أدركت في النهاية أن الجميع لاحظوا حضور ها، رفعوا رؤوسهم وألقوا عليها التحية.
إنها تدر كُ تمامًا أنها تلفت الانتباه دائما بما تمتلكه مـن صفات متميزة، وعلى
الرغم من بذل قصارى جهدها للانغماس في أجواء المجموعة، إلا إلا ألنا الا الاهتمام غير
 مظهرها الخارجي، بل بسبب أسلوبها المتميز الذـي يحفّز الآخرين على التقرّب منها ودفعهم إلى الانجذاب إليها من دون أن تتعمّد اللجوء إلى ذلك الأسلوب. إنها

محطمة القلوب ولكنها لطيفة، مـا لا يدركه هؤلاء الحمقى أنها تعـرف تمامُا مـا يقولونه ما إن تغلق باب غرفة تبديل الملابس.

 السبب الذي جعل هيلو تكرهها، أما بالنسبة إلى نينا ويل، فهي لـديها المـبرر الأكـبر لكي تكرهها. بمناسبة الحايث عن الشياطين. نقرت هيلو على ساعة يدها الذكية فور دخول جيسـيكا الغرفة، وقالـت: "لقـد تجاوزت الساعة العاشرة"، وقفت نينا إلى جانـب هيلـو، بعـد أن انسـلّت إلى غرفـة الاجتماعات من دون أن تنطق بكلمة واحدة.

ردّت قائلة: "لقد وصلنا للتو ...".
سألتها: "أين يوسف؟".
قالت لها: "إنه يركن السيارة في المرآب، وسينضمّ إلينا في غضون ثوانٍ". أومأت هيلو إلى جيسيكا لتجلس مكانها، وقالت لها: "لن نتظره أككيٌ ". لطالمـا كانـت غرفـة الاجتماعـات محبطـة، ولكـن إذا دخا وخلـت جيسـيكا ونـا وهـي مغمضة العينين، فستشُعر بأنها في مخبرٍ في بلدة صغيرة، وكالعادة كانت تُقَدّم القهوة واللفائف الحلوة قبل بدء المناقشّة حول التحقيقات، فلم يكن اليوم استثناءُ، ولكن الجرس لم يرنّ عند وصولها، كما لم يرحّب بها أي صوت دافئ، فلا شيء يمّ يمكن الئن أن يحوّل هيلينا لابي إلى سيدة ودودة ولطيفة، وهي تقف خلفـ صندوق زجاجي يدها كيس ورقي.
قالت جيسيكا: "مر حبًا"، من دون أن تخصّص أحدًا محلددًا بتحيتّها. كان راسموس، ونينا، وهارغو لا يجلسون إلى الطاولـة بـالقرب مـن بعضهـمّ، بينما جلست هيلو بين الأخيرين، وهي تتناول لفة هال الـ الـ
يا له من فريق مميز! يجعلك تشُعر وكأنك تدخل إلى عرين الأسل.
 الأرض تفاديًا لوقوع أي انفجار نووي، ولكن حضور راسموس في الوقت الحـالي كان مهمًا جدًا، فهو الوحيد الذي يستلطفِ جيسيكا يورا من بين الرباعية الجالسة إلى الطاولة، أو أنه ربما يحاول جاهدًا أن يستلطفها، على الرغم من اضطر اباته الشُخصية.


 ما يجِيش في أعماقها حقًا، وقد حذّر ها إرني منه منذ سنوات طويلة قائلَألا: انتبهي إلـى تصرفاتك مع هارغولا ، يا جيسيكا . إنه يُشْبه كلبًا ذكيًا ملربًا ببراعة، فهو ليس سـئِئا، ولكنه يخاص لسيد واحد فقط، وهو النظام.
أما نينا روسكا فهي الفتـاة اللطيفـة والجميلـ، التي فقـدت ثقتها بجيسـيكا في

 ذلك لم تتخلَّ نينا عن حبها له.
لم تستطع جيسيكا نسيان ما جمع بينهما من ذكريات الماضي، فكيف يمكنها
 الطازج، التي قـدّمتها نينا إلى الجميع بمناسـبة عيد المـيلاد الماضـي، والبطاقات البسيطة والمصممة بعناية، وهي تُظهر مشاهد الشتاء الطبيعية والتي صنعتها بابتقان؟ لقد أنقذتها جيسـيكا مـن الوقوع في فخـه، ولكنها لـم تعـد تستطيع أن تنظر إلى أي
 إلا أنها تعلم أنها لا تستحقّه.

 عليها سابقًا، وبالنسبة إلى جيسيكا كانت مجرد علاقة جنسية عـابرة لا معنى لهـا،

وقد دفعتها إلى إقامتها الشهوة الجارفة التي تغذّي الفكر العقلاني، وغالبّا مـا يتبعهـا

 الآن لتصحيح ما ارتكبته من خطأ وإصلاح ما انكسر بينهما. عقدت جيسيكا ذراعيها أمام صدرها، وسمعت حفيف الكيس الورقي، وهي تشاهد لفائف الهال تختفي في بطون المجتمعين. هيلينا لابي هي نسخة من زوجة الأب الشُريرة في أفلام ديزني، فهي مـزيجٌ مـن آني ويلكس وسيرسي لانيستر في فيلم واحد، المرأة التي تبدو وـي



 صوره من جدار الشرف الخاص بالو حدة إلى جـوار مـبرد المـاء، فلا يز ال أعضاء


 مكانة أثبه بمكانة القديس في مر كز عمله.
 إلا أن ما لا تستطيع هيلو أن تتجاهله بالنسبة إلى إرني، هو أنه ما دامت الابنة لا تز ال
 عليه من اهتمام أعضاء الوحدة واحتر|مهم. قال يوسف وهو يقف خلف جيسيكا: "آسفٌ لتأخري".
عندما أغلق الباب، شعرت جيسيكا بأن قلقها بدأ يتبدّد، فلحسن الحظ لا يز ال
يوسف إلى جانبها، وهو آخر حليف لها في الوحدة، والذي يعدّ صديقها الحقيقي.

## 26

أسندت هيلو ظهرها إلى الخلف، ونظرت إلى الغرفة، فبدت كمـا لو أنها قبو
 العمل . ثم مرّت لحظات، من دون أن تكفت هيلو عن التحـديق إلى وجهها، لقـد تكرّرت تلك اللحظات عدة مرات اليوم. أخيرُرا قالـت هيلـو، وهـي تضـغط علـى ســاعتها الذكـيـة: "حسـنـا، هـل حضـر الجميع؟"، هل هي تقيس نبضها في أثناء الاجتماع فعلُّ؟

 تنظرون الآن جميعًا إلى أفر اد فريق التحقيق، كما يمكن أن نستعين بمن يقدّم إلينا يد العون إن احتجنا إلى مساعدته".
نظر غـامي هـارغولا إلى الآخرين بحسـب مـا علّقـت هيلو، حسـنـا، فلنضـفـ
 صار مدعيًا البر.
رمقـت هيلـو جيسـيكا بنظـرة حـادة، وقالـت: "سـتولّى جيسـيكا قيـادة فريـق
التحقيق".
تنهّدت جيسيكا بعمق، فقد ظنّت قبل بضع دقائق، وهي تركب سيـارة يوسف، أن هيلو ستعيّن هارغولا قائد التحقيق بـدلًا منهـا، بعـد أن كلّْفته بالتحقيق في حادثـة




ففر صـة جيسـيكا بصـفتها قائـدة تحقيـق أكـبر للفــــل وارتكـاب الأخطـاء، وسـتبدو حمقاء، حتى ولو حلّت القضية. وبالطبع تفضّـل هيلو أن تحلّها، لأنها جريمـة القتـل
 الأساسية هي التضحية بجيسيكا، وبالتالي سيكون فشّل القضية التي لـم تُحـلّ يعود

إلى جيسيكارغمًا عنها.
قالت: "كما تعلمون جميعكم الآن، أننا نتعامل مع تحقيق استشنائي، يربط بـين
 واحدة منها وحسب، ألا وهي موت فتاة شابة، وليس ضروريًا أن يكون سبب موتها ارتكاب جريمة قتل، كمـا أنه مـن بـين القضـايا التثلاث قضـية اختفـاء ليز ا يامـاموتو وجيسون نيرفاندر التي تربطها بقضية أولغا بيلوسوفا صلة قوية، ولكـن تـلك الصـلة بالمر أة التـي عثـر عليهـا في أورينكــو لاهتي، هـي ظرفيـة حتـى الآن، وتعتمــد علـى الملابس التي كانت الضححية ترتـديها عنـد العثور على الجتـة وحسـبـ، ومـع ذلكـك
 فتحت هيلو حاسوبها المحمول، فبدأ جهـاز العـرض بـالطنين، وبعـد لحظـات ظهر مربعٌ مضيءٌ على الحائط الأبيض. قالـت: "تشـير بيانـات المحطـة الرئيسـية إلـى أن جيســون نيرفانــدر كــان في
 التقنيون إحـدى لوحـات المانغا في منزل ليزا يامـاموتو، والتي اتّضـح أن محتواهـا يظهر فتاة تطابق ملابسها ملابس المرأة الأوكرانية تمامًا".
 المانغا التي عُثر عليها في منزل ليزا، وجثة أولغا بيلوسوفا الملقاة على ظهر هـا علــي اعلى رمال الشاطئ المجمدة، ويتطابق شـكل الملابس في كلتا الصور تين، وصولًا إلى

حقيبة الظهر.
همس راسموس قائلًا: "يا إلهي!".

قالت: "نحن لا نعرف سواء أكانت ليزا يامـاموتو قـد رسـمت أولغـا بيلوسـوفا
 أم البيضة؟".
قال يوسف: "ولكن الفتاة الظاهرة في الرسم ليست أولغا بيلوسوفا". تفحّص الجميع الصورتين، كما لو أنهم يتأكّدون من أنهما مختلفتان. دفعت هيلو لفات الهال نحو هارغو لا قائلةً: "كلا، لكنتي أشكّ في أن ذلك قـد يغيّر حقيقة أي حدث من الأحداث"، تناول قطعة من الحلوى، يا بولي، وانطق بمـا يجعل رئيسك يبلدو بصورة تليق بمكانته.
انزعجت جيسيكا من الإضاءة المعكوسة على جبهتها، ثم نظرت إلى نينا التي كانت تحــّق إلى الصـور المعروضـة على الحـائط، فبـدت قاعـة المؤتمرات مثـل
 قالت هيلو قبل أن تعاود الانشغال بساعتها الذكية مجددًا: "حسنًا يا جيسـيكا،

الساحة لك".
عدّلت جيسيكا من طريقة جلوسها على كرسيها، وجمعت راحتي يـديها معـا على الطاولـة، وقالـت: "في البـده، أرجـو منـك، يـا راس، أن تبلغنـا بمـا جمعتـه مـن لقطات كاميرات المراقبة توضح المسار الذي سلكته ليزا بعد مغادرتها فينيكس".
 الكاميرات دخولها محطة انتظار سيارات الأجرة لمـدة زمنيـة محـددة، ولكـن يبدو أنها تعبت من الانتظار، فمشُت في رونيبير جينكاتو، في اتجاه تولو ". سألته: "أكانت متجهة إلى منز لها؟ هل ظهرت في كاميرات أخرى على امتـداد الطريق الذي سلكته؟".

المراقبة على امتداد طريق إيتو - تولو".
قالت: "من فضلك تابع البحث".

تُـم حوّلـت جيسـيكا حــيثها إلـى المجموعــة، بعـد أن دفعـت ورقــة مطبوعـة إلى وسط الطاولـة، وقالـت: "عندما يتعلّق الأمـر بالمشُتبه بهـم في هـذه المر حلـة، فلدينا أدلة واضحة على أن هـذا... وهو رجـلٌ مـن أصـلِ آسـيوي، يبلـن مـا يقـارب 45 عامًا، وهو متوسط الطول ولـيس ضـخم البنـية، ويستخدم عطرًا قوي الرائحـة


بدت الدهشة على ملامح وجه هيلو، وقالت: "أيستخدم عطرًا قوي الرائحـة
بعد الحلاقة؟ من أين حصلت على تلك المعلومة؟".

الشُقة، وإن رائحة عطره فاحت في الشُقة حتى بعد رحيله".

ضـحك هـارغو لا، وقال سـاخرًا: "حسـنًا، كـل مـا نـحتـاج إليـه الآن هـو كـلـب
لابرادور ريتريفر مدرب".
ردّت جيسيكا بجفاء: "ولكن ليس لدينا أي روائح مر جعية".
ردّ هارغو لا بنبرةٍ دفاعية: "لقد كانت مجرد مز حة".


 تقريبًا للصورة المنشُورة عبر حساب الإنستغرام الخاص بها هـذا الصـباح، والفـرق
 المنتسرة عبر الإنستغر ام، لا تحتوي سوى على المنارة وحدها" الما سألتها هيلو: "من الفتاة الظاهرة في اللوحة؟". أجابت: "لا نعلم".
للحظـة، لا يمكـن سـماع أي أصـوات في الغرفـة عـدا أصـوات مضـغ الكعـك،
وشرب القهوة.

سحبت جيسيكا تقريرًا مطويًا من جيبها، وقالت: "أمـا بالنسبـة إلـى مـا يتعلق بموت أولغا بيلوسوفا، فقد التقيت للتو أنا ويوسف بسـارفيلينا، والمعلومـات التي
 متأخر من ليلة السبت أو في وقت مبكر من صباح الأحد بحسب رأيها". سألتها: "ما سبب الموت؟".

عثرت على بعض الإصابات الداخلية، ولكنها لم تكن خطيرة بما يكفي للتسبب في الوفاة، فهما ضلعان مكسوران بالإضافة إلى كسر في القفص الصدري". سألتها هيلو: "هل تعرّضت للضرب؟".
 الإنعاش الكلاسيكية، إذ يبدو أنه جرت محاولة إنقاذ حياة أولغا من خـلال الضـغط بقوة على صدرها، ويفترض أن ذلك الإجراء تسبّب في حدوث كسور ". قال هارغو لا: "إن هؤلاء الأشخاص يجهلون حسن التصرّف". هـزّت جيسـيكا رأسـهـا مؤيـدةُ، وقالـت: "إصـابات الإنعـاش شــائعة للغايـة، وهي تظهر إصابات مماثلة في جثتين من أصل ثـلاث جــث أجريـت لهـا محاولات
 أيضًا عنـدما يقـدَمها موظفـو المستشـفى غير العـاملين في قـسـم الطـوارئ، وأفترض أن مـوظفي قسـم الطوارئ يتمتّعون بخـبرة أكـبر، وهـذا هـو سبب نـدرة الإصـابات

سألها هارغو لا: "هل كان توقّف القلب السبب في موته؟؟".

 على هدوئه: "بالله عليك، أعني أنه لم يظهر على الضحية أي علامات للعنف، وأنها توقّفت عن التنفس فجأة".

عضّت جيسيكا على شفتها، وقالت: "نعم، هذا ما تشير إليه محاولة الإنعاش، ولكن سارفيلينا لا تستطيع حتى الآن إخبارنا بسبب توقّف القلب". قال هارغولا وهو يتناول لفة الهال: "قد تكون جرعة مخـدرات مفرطـة أدّت إلى إصابة أحدهم بالذعر، ما دفعه إلى إلقاء الجثة في البح لبحر ".
 هذا الحال، فلا بد أنها تناولت بعض العقاقير، ولكن لا يظهر ذلك على جثة أولغا،

 استلام نتائج التحاليل، ومع ذلك فقد تقيّأت كثيرّا، وسار فيلينا تتقصّى أسباب ذلك

أيضًا".
سألتها هيلو : "متى؟". قالت لها: "لم أفهم ما تعنينه؟".
أردفت قائلة: "متى نتوقّع استلام نتائج كل التحاليل؟". قالت جيسيكا: "فيأسرع وقت ممكن"، يضحك يوسف بتكتمه، ولكن لا أحـد سواه ضحك، إذ إن هذه العبارة مأخوذة من ذخيرة موانع التوتر التي طوّرها يوسف الي لاستخدامها في الميدان، في آي بي مهم جدُّا، آر آي بي ارقد في سلامه، وما إلى ذلك. نقرت هيلو على الشُريحة التالية، فبدت لقطة مقرّبة للنقاط السـوداء في انحنـاء

ذراع بيلوسوفا.
سألتها هيلو: "ما الذيكا: "الآن سترون ما ما يثير الاهتمام".".

أجابتها قائلة: "للوهلة الأولى بـدا وكأنه وشـمه، ولكـن تلـك العلامـات كانـت
ناتجة عن حرق في الجلد، وليس عن حقن الحبر".

 وُسمت العلامات بعناية، فشُكّلت الدوائر الصغيرة حلقَةً متناغمـة، وفي هــا الصـدـد يشبه الوشمـ المصمم والمنفذ بعناية، وليس هناك ما ما بدا عشو ائيًا في هذا النمط، فعلى سبيل المثال، حرق الجلد بسيجارة، لن يترك مثـل هــه العلامات المتناسقة، التي تشتتبه سارفيلينا في أن آلة صلبة قد وسمتها، وربما تكون من المعدن الساخن".


الحروق تلك؟".
أومأت جيسيكا برأسها، وقالت: "إنها حديثة جدًا، وتفترض أنها وُسـمت يـوم
وفاتها".
قالت هيلو : "لذلك لا بدّ أنها مر تبطة بطريقةٍ ما بسبب وفاتها". ردّت قائلة: "هذا محتمل".

نظريتك، يا هارغولا".
بدا هارغو لا مزهوًا بنفسه.

سألته جيسيكا وهي تضغط على ظفر إبهامها: "ألديك نظرية ما؟ هل ترغب في
أن تشار كنا إياها؟".
ابتسم هارغولا بخخبث وعجرفة، وقال: "حسنًا، إنه مجرد افتراض الـ الـ وقد خطر على بللي في المرة الثانية التي رأيت فيها الجثة على الشاطئى، وهـو احتمـال أن تكون
 قالت هيلو : "هذا من شأنه أن يفسّر أمر الجرعة الز ائدة". قالت جيسيكا: "حتى الآن، ليس هناك ما يشير إلى أنها تناولـت جرعـة زائدة، بل على العكس تمامُّا"، تطلّب تـذكير جيسيكا الهـادئ المو جـودين بمـا استتتجته نظرة حادة من رئيستها.

ارتشف هارغولا رشفة كبيرةً من القهوة، وقال: "ماذا لو نُقلت عبر مركب إلى أحد المرافئ بالقرب من أورينكو لاهتي أو إلى مكان آخر في شرق هلسنكي... وإذا
 من أن البحر كان هائجُا ليلة السبت، إلا أنه لم يكن الإبحار مستحيلًا، وقـد تأكّدت

قالت هيلو مشجعةً: "تابع عرض نظريتك". أضاف قائلًا: "علامات الحروق حديثة، لذا ربما وُسمت أو عـذّبت على مـتن المركب، ثم حدث خطأ ما، أدّى إلى إلقاء الجثة في البحر ".

 الجثة".

> خيّم صمتٌ مؤقتٌ على الغرفة.



قال يوسف: "ماذا لو أن شخصًا أحمق يعيُّ في منزل كبير مطلّ على الشُاطئ، طلب امر أة لم تكن ترتدي زيا مشيرًا فحسب، وقد فقدت الوعي لاحقًا؟".


 سامنوفيليا".
نظر يوسف بحذر إلى هيلو، ليرى ردّ فعلها على فظاظة ما سيتفوّه به، وسألها: "من قد يرغب في ممارسة الجنس مع شـخـص فاقـدِ للـوعي؟"، لـو كـان إرني لايزَال حيُّا، لوبّخه على تعليقه مع التربيت على رأسهـ 144

لكن يبدو أن هيلو لم يزعجها أسلوبه، بل أخذت تفسّر ما قالته نينا: "مئل دمية الزمبرك؟"، لسبب ما، بدت الكلمات مبتذلة عندما نطقت بها، كما لـو أن جـدتك أو ماري بوبينز (1) قد تلفّظت بكلمة بذيئة.
هزّت نينا برأسها نافية، وقالت: "كلا، إن هـواة الـدمى مختلفونه، بينمـا ينطلق مفهوم سـامنوفيليا من ممارسـة الجـنس مـع كـائن حي ضـد إرادتـه بـالطبع، ولكـن بحسب استنتاجي، فإن المثير في الأمر هو استياء الطرف الآخر، وعـدم قدرته على المقاومة".

قال يوسـف: "حسـنًا، ببــاطة هـو مغتصـبٌ يسـعى إلى أن يُسـهّل الأمر على
نفسه".
ردّت قائلة: "من الناحية الفنية، نعم... كما يمكنك أن تتخيّل على الأرجـح أن هذه المتالازمة تتّخـنـ أشــكالًا جديـدة، وتتطوّر بسـهولة إلـى أن تصل إلى مجامعـة الأموات، وكما أفترض أنه مفهومٌ مألوف بالنسبة إلى الجميع". تبع ذلك صمت اخترقه راسموس بسكب المزيد من التهوة من الترمس. ثمم سأل هارغو لا جيسيكا: "هل تعرّضت أولغا لأي عنف جنسي؟؟". حملت جيسيكا التقرير، وقالت على مهـل استفزّ هـارغو لا: "كـلا، لـو حصـل ذلك لكنت أشرت إليه سابقًا".
 لكن جيسيكا هزّت رأسها محتجّةٌ على تعليقها، فحـدّقت هيلـو إليهـا، كمـا لـو أنها تنوي تجاهـل الاحتجـاج الصـامت وإنهاء الاجتمـاع، ثـم جمعـت يـديها على الطاولة، ونقرت بلسانها عدة مرات، وقالت: "يبدو أن نيمي لا تو افقني الرأي". نظرت جيسيكا إلى يدها لتجد أن ظفرها ينزف، وقالت: "هناك ثغرات في تلك

النظرية".
قال هارغو لا الذي بدا الاستياء في نبرة صوته: "ماذا تقصدين من كلامك؟".
شخصية جسدتها جولي أندروز في أحد أفالم ديزني.

تنفّسـت جيسـيكا بعمـق، وقالـت: "لا تسـيئوا فهمي جميعـا، ولكنتي أجـد أن معظم هذا السيناريو قد يكون منطقيّا، وهو أن شابة جميلة هُرّبت من أوروبا الشرقية



 فألقوا بجثتّها في البحر تحت جنح الظلام، وبعد فترة طفت الجثة، فـدفعتها الريـاح

القوية إلى أقرب شاطئ".
نظرت هيلو إلى هارغولا لتجد ملامح الفخر قد ارتسمت على وتى وجهه، فعلّقت
قائلة: "يبدو ذلك منطقيًا"
يعرف يوسف جيسيكا أكتر من أي شخصٍ آخر مـن بـين الـذين يجلسـون إلى الطاولة، فقال من دون أن يرفع رأسه: "لكن ...؟؟". تابعت جيسيكا كالامها قائلة: "لكن في المقام الأول، ليس لـدينا لـينا أي دليـل على أن الشابة كانت على متن مركب، فلم تكن هناك مراكب ترسو في المرسى القريـب، وثانيًا، لا أعتقد أن الأشرار سيرمون في تلك الليلة شابة جلبو ها منا منذ وقت قريب مـن بلـدها في البحر، أو ربمـا كـانوا سـيكتبون أيضًا رقـم هـاتفهم على جـلـ جبهتها لتـتمكّن

الشرطة من الاتصال بهم". قال هارغولا: "بالهّ عليك، إنك تبالغين في تخيلاتك، فالعلامة التجاريـة أو أي رمز آخر مهما كان، قد يكون غير مألوف بالنسبة إلى الشُرطة، ولن يقودنا تلقائيًا إلى الجناة، لأننا حتى الآن لا نملك فكرة عما يعنيه".
شبكت جيسيكا يديها خلف رقبتها وقالت: "حسنًا، ثالثُّا، أيمكن أن توضح لنا لنا سـبب و جـود جـواز سـفر بيلوسـوفا في حقيبـة ظهر هـا، ألا يـتمّ عـادة تـجر يـد ضــا



تهيمن خرخرته الخفيفة على الأصـوات المنبعثة في الغرفة، كما كانـت تنبعـت مـن الجهاز القديم الصاخبب، فالتفتت جيسيكا إلى هيلو، واستنادًا إلى ملامـح وجها فقد بدا أن الهدير الخافت الذي يمكن أن يخترق الصمت في الغرفة يمكن أن ينطلق بسهولة من أذنيها.

## 27

وضـعت جيسـيكا إصبعها النـازف تحـت المـاء البـارد حتى يتوقّف النزيـف بالكامل، ثم ملأت زجاجة الماء من الصنبور، وأخرجت مسكنًا للألم، وتناولته مـع القليل من الماء، فقد تسبّب السكون في غرفة الاجتماعاتات في ازديـاد خفتـان قلبها، وقـد أملــت في أن يمكّنهـا الإيبـوبروفين المضـغوط علـى شـكل حبـة بيضـاء مـن الاسترخاء والشُور بالراحة.

نظرت جيسيكا إلى انعكاس صور تها في المرآة، فبـدا شُعرها الأسـود مشــدودًا إلى الوراء على شكل ذيل حصان، ووجهها الخالي من المكياج شاحبّا، وقد بـرزت حديثًا بثرة على خـدها الأيمـن، وتحتهـا مباشـرة الخـدش الـنـي يُفـترض أن يكون



ثم انفتح الباب خلفها.
قالت هيلو : "نيمي".
أغمضت جيسيكا عينيها، وهي تشُعر بالتوق الشُديد إلى تلك الأيام التي كانت تستطيع فيها الابتعاد عن رئيسها من خلال الذهاب إلى الحمـام، ومـع تولّي هيلينـا لابي منصب القيادة، انتقل هذا الامتياز إلى الرجال، مـا لـم تـترّر هيلـو التي أعمتهـا السلطة أن تجعل الحمامات في الوحدة مختلطة، عندها لن يشعر أي أحد بالأمان. بدأت جيسيكا بغسل يديها بالماء الدافئ، ثم ردّت قائلة: "نعم". وقفت هيلو خلفها، ووضعت يديها على وركيها، وقالت: "ما الذي تفوّهت به

ردّت هيلـو علـى سـؤا الها بســؤال: "لمـاذا كــت وقحـة إلـى هـذا الحــّ مـع
هارغو لا؟".
جفّفت جيسيكا يديها بمنديل ورقي، والتفتت إليها، فدنت منها هيلو أكثر ممـا
 الشخخصية والمسافة الاجتماعية.


قالت لها: "لقد كنت وقحة، اللعنة"، بدت الطريقة التي نطقت بها هيلو اللعنة تثير الضحك، هل كنت وقحة لعينة حقًا؟ اللعنة. ردّت قائلة: "هل كنت كذلك؟ ولكنتي لم أقصد أن أكون وقحة".



 نوعًا مـن ثقافـة "حاضـر سـيدي" قـد تطوّرت تـرت في الو حـدة. في السـابق كـان ميكسـون
 بينما يروي يوسف فكاهة تزيل الغم والضيق عن النفوس.


لهيلينا لابي المعنى الحقيقي للوقاحة، فهي لم ترَّالوقاحة الحقيقية حتى الآن. لكنها أومأت برأسها، واكتفت بالقول: "فهمت، سأحاول أن أضبط انفعالاتي في المرة القادمـة، هـلا عـدنا إلى قاعـة الاجتمـاع للمتابعـة"، رمـت المنديل الـورقي المجعد في سلة المهملات، وتخطّت هيلو، واتّجهت نحو الباب.

تنفّست جيسيكا بعمق، ثم التفتت إلى رئيستها. قالت لها: "كان يمكن أن أجعل هارغولا قائدًا للفريق". لما لمتْععلي ذلك؟ اللعنة.
ردّت جيسيكا: "أعلم ذلك".
وقفت المرأتان متقاربتين، وللمرة الأولىى انتبهت جيسيكا إلى جذور شعر هيلو السوداء التي بالكاد تظهر بين خصلات شعرها المشقر، كما لـو كانت تصرخ لجذب الانتباه إليها.
تخطّت هيلو جيسيكا، وفتحت الباب، وقالت لها: "لا تجعليني أندم لأنني لـم
أفعل ذلك".

## 28

دخلت جيسيكا إلى غرفة الاجتماعات، في الوقـت الـذي جلســت فيـه هيلـو في مكانها، في الوقت الذي كان فيه راسموس وهارغو لا ونينا يعبئون بـواتفهـمـ الذكيـة،
 يحلُّ، وقد غمرت أنوار المصابيح سـوق تريبلا التجاري والمـنـاطــا
 أبعد الآخرون أعينهم عن أجهز تهمه، أما يوسف فلـم يبـارِ مكانـه، وقـد شَـبك




سألت هيلو بجدية، و كأنها تُجري مقابلة عمل: "ما الذي تقترحينه؟"، لم يسبق لجيسيكا أن شعرت بالغربة إلى هذا الحدّ في العمل، فركّزت على راسموس، الـذي يحدّق إلى السقف، وهو يزدرد لعابه. قالت له: "راس". أجابها: "نعم".
أردفت قائلة: "لقد اخترقت حساب الإنستغرام الخاص بليزا، واطلّلعت على
الصور المنشورة عبر صفحتها، ألديك ما تخبرنا به؟".
 لبضع ثوانٍ لإحدات تأثير درامي، وتابع قائلا: "لقـد بـدأت بالاطّلاع على البيانات الوصفية لصورة المنارة التي حُمّلت عبر حساب ياماموتو .."..

قال يوسف من دون أن يتحرّكُ من مكانه أمام النافذة: "أخبرنا باللغة الفنلندية،

سأله راسموس بهلوء، بينما كانت عيناه تطوفان في القاعة: "أتريـني أن أشـرح لك ما معنى البيانات الوصفية؟"، لم يسبق لجيسيكا أن سمعت أي شخص يتحدّث برضوخ واستسلام أكثر منه.
أومأ يوسف إليه برأسه قائلًا: "نعم."
قال راسـموس: "إن البيانـات الوصفية هي المعلومـات التي تصف الملف، فكل ملف يُحمّل عبر الإنترنت أو عبر أي منصة رقمية أخرى، سـواء كان صـورة أو فيديو أو نصًا، يحتوي على قدر كبير من المعلومات المتاحة، وبالنسبة إلى الصـوري، فهي تتضـمّن عــادة جميع أنـواع البيانـات، ومـن بينهـا البيانـات التـي لا تمـتّ إلـى التحقيق بصلة كبيرة، كالشكل، والحجـم، والدقـة، ومواصفات الألـوان، وحقـوق
 الوقت المحدد لالتقاط الصورة، والعلامة التجارية، وطراز الجهـاز الـذي التقطت

منه".
فتح راسموس حاسوبه المحمول أمامه على الطاولة، ونقر عليه بحـدة، وبعـد
 اتساع اطلاعها على الموضوع: "لقد فهمت أنه لم يعد حفظ الصـور المنشـورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممكنًا من أجل استعراض التحليلات". قال مؤكدًا: "لقد حظّر الإنستغرام وفيسبوك وتو الا عبر ها من أجل حماية الخصوصية".
نظر راسموس إلى المشرفة، كما لو كان ذلك مـن أكثـر الادعاءاء سـخافة في العالم، ثم قال: "لقد تعذّبت بالتأكيد للحصول عليها، ولكن كل ما تحتّم عليّ فعلـه للتغلـب على الحظر، كـان نســخ رابط الصـورة إلـى وسـيلة أكثـر تطـورزا"، واصـل راسموس النقر، وبعد لحظة تحوّل الجدار الخلفي لغرفة الا جتماعـات إلى اللـون

الأسود، ثم ظهرت عشرات الصفوف من النصـوص الخضـراء، فاسـتدعى المشـهد حواسيب تعمل بنظام أم أس - دوز بعد أن كانت تعمل على نظـام المايكروسـوفت قديما، وها نحن الآن في أعماق عالم راسموس. جلست جيسيكا على أحد المقاعد، وقالت: "هل يمكنك معرفـة نوع الجهـاز الذي استُخدم لالتقاط صورة المنارة؟". أشار راسموس إلى العالم الرقمي الظاهر على الحائط، وقال: "نعمه، ولحسـن
 للجهاز، هي شر كة آبل، وطراز الجهاز هو آيفون 8".

 ما أريده مـن المعلومـات، فقـد بيعـت عشرات الملايـين مـن أجهز ألـوة آيفون 8 حـول العالم، وكل ما نعرفه أن الصورة قد التقطها أحد تلك الأجهزة". سـأل يوسف: "حسنُّا، مـا فائـدة تـلـك المعلومـات بحـق الجحـيم؟"، لاحـط يوسفـ أن راسموس قـد أبـدى اسـتـاءه، فقـال لـه: "أنـا لا أحـاول أن أكـون قاسـيًا،
 قالت جيسيكا: "حسنًا، ألا يمكنتا معرفـة رمز مـاك أو أي بيانـات أخرى مـن شأنها أن تكشف لنا صاحب ذلك الجهاز؟". ردّ قائلا: "كـلا، ولكـن عندما نحصـل على المعلو مـات التي سترد قريبًا مـن
 وإذا كان آيفون 8، يمكننا أن نكون متأكدين نسبيًا ...".


أيمكننا أيضًا أن نعلم متى تمّ التقاطها؟".

وبمعنى آخر كان يوم الأربعاء، الساعة 11:12 صباحًا، وهو ما أجده ممتعًا إلى حد ما".

## سألته هيلو: "كيف يمكن أن يكون ممتعًا؟".

## كبّر راسموس صفًا من الأرقام الظاهرة على الشاشُـة، ثم قال:

 " التقاط الصورة، وهو منارة سودرسكار، وقد دلّ ذلك على أن الصورة التي التقطت تحديـدًا لهـذا المخطط، كانـت حديثة في البداية اعتقـدت أنها صـورة مـأخوذة مـن معرض صور عبر الإنترنت أو أنها لقطة شاشة، ولكن استنادًا إلى البيانات الوصفية،فقد التقط الر جل الني تورّط في اختفاء المدونين هذه الصورة في المنارة بنفسه". سادت لحظة صمت قبل أن تضيف جيسيكا قائلـة: "إذًا التقطت الصـورة عـــد الساعة 11:12 قبل الظهر، وكمـا نعلم فقـد توجّه الشُبح إلى بيت ليزَ ابعـد خمس ساعات من التقاطها، وطلب منها رسم لو حة استنادًا إلى تلك الصورة". سأل يوسف: "هل تواصل أحدكم مع عمال المنارة؟ فقد يكونون قادرين على إخبارنا بمن زارها يوم الأربعاء الماضي".
بدا القلق على ملامح وجه راسموس عندما قال: "هناك أمر غريب يثـير الريبـة

 الجزيرة في وقت متأخر من العام".
قالت: "حسنًّ لابد أن المصور قد تو جّه إلى الجزيرة في قاربه الخاصّ
 ردّ يوسف قائلًا: "لـذلك نحـن بحاجةٍ إلى معرفة مـا إذا كانـت بعض السـن السياحية مستأجرة أو أن إحدى سفن الصيد قد أوصـلت أحـده أحم إلى هنـاك معابـل مبلغ محدّد من المال".
لقيَ اقتراح يوسف إيماءاتٍ بالموافقة.
قالـت هيلـو: "يمكــن أن تتحقَّق الشـرطة المحتليـة مـن ذـلـك في إيتـا أوسـيما،
وسأتواصل معهم من أجل تلك الغاية".

نظر يوسف إلى عيني جيسـيكا، وقـال لراسموس: "انتظر لحظة، هـل طراز الهاتف مرئيٌ في لقطات كاميرات المر اقبة في فينيكس؟".


المؤشرات".
سألته جيسيكا: "علام عترت أيضًا في حساب الإنستغرام الخاص بليزا؟". نظر راسموس إلى عينها مباشرةً، على الرغم من أنه كان يبذل كل ما في وسععه لتجنب النظر إليهما، وقال لها: "لقد اكتشفت هوية أكيفومي". دفعت جيسيكا كرسيها إلى الخلف بقوة، وقالت له: "ماذا؟ لماذا لم تقل ذلك
على الفور؟".

ردّ قائلأ: "أعني ... لم أكتشفها بالضبط، ولكنتي أعلم إلى من ينتمي الشُخص
الظاهر في الصورة".
سألته: "حسنًا، من يكون؟".
قال راسموس: "كنا نتساءل لماذا يبدو وجهه غريبًا إلى هـذه الدر جـه، إذ بـا

 عشـرات الآلاف مـن الأقنعـة صـنعها رئيس الحـزب، أكيفـومي ساتو، مـن أجـل

احتجاج الطلاب".
قال يوسف: "اللعنة".
قالت جيسيكا: "هذا يعني أنه ليس لدينا أي أمل في الحصـول على الكثيـر مـن
المعلومات من خلال تلك الصورة".
سأل يوسف: "هل ذلك يعني أننـا عـدنا إلى فرضـية أن الشُبح الـني ظهر في
 ببساطة الشخخص نفسه؟". قالت جيسيكا: "يبدو ذلك".

نظرت هيلو إلى ساعتها، وقد نفـد صـبرها، فقالـت: "يبـدو ذلك رائـــا، دعونـا نتابع عرض المعلومات، ما التالي، يا نيمي؟". شردت جيسيكا لبرهة، وقد بـدا وكأنه طُرح عليها سـؤال غير متوقع في أثنـاء مقابلة عمل، ومجددًا سعلت بعد أن غطّت فمها بقبضـة يـدها لتـوفر بعض الوقـت لاستجماع أفكارها، وهي تنظر إلى دفتر ملاحظاتها.
أجابت قائلة: "يتحتّم علينا التحدث مجددًا إلى زميلة ليزا في السكن، لنتأكّد إن
كانت تعلم بخصوص أولغا، أو إذا كانت علامات الحرق على ذراع أولغا تعني لها شيئًا".
أومأت هيلو إليها بالمو افقة، ثم دوّنت ملاحظة.
قالـت جيسـيكا بعـد أن أومـأ إليهـا يوسـف برأسـه: "سـبق أن استجـجوبناها أنـا ويوسف، لذا سيكون مـن الطبيعي أن نعود كلانـا للتحـدَّث إليها مـرةً أخرى"، ثـم أضافت قائلة: "راسموس، تابع العمل على الإنستغرام والصور، ولعـل هيلو قادرة على تقديم يد العون من أجل أن تجري الأمور بوتيرةٍ أسرع".
 عبارة عن قطعة قماش مقصوصة من ثوب ما إذا حدّق أحدهم إليها.
 اسـتقرّ نظر هـا علـى هـارغو لا، وقالـت لـه : "هــارغو لا، سـتتولّى أنـت قضـية مـوت أولغــا، وســأطلب مــن ســـارفيلينا أن تتواصــل معـــك إن اســتجد معهــا أي جديد".
نظر هارغولا إلى المشرفة بطرف عينه، وهزّ رأسه موافقًا، بينمـا بقيت ملامـح


وصلت جيسيكا إلى أصعب جزءٍ مـن الاجتمـاع، فهي ونينا لـم تتحـّثّثا منـذ عودتهما من الإجازة المرضية في نيسان،

ومـع ذلك قالـت لها: "نينا، نحـن لا نعلم إلا القليل عـن تحركـات جيسـون
 عام، أو مع ليزا فقط".
ردّت نينا من دون أن تنظر إلى جيسـيكا: "حسـنًا"، تُم أطبقـت شفتيها، وكأن خيطًا يشدّهما بإحكام. بدا أن الفتور بين المر أتين يُرضي هيلو، ولم يكن من شك في ذلك.

## Q 29

## t.me/soramnqraa

إنها الساعة الثانية والربع ويكاد وقت تناول الغداء أن ينقضي، ولكن المطــم
 وثقيلًا على البلاستيك، ولكن الأجواء بدت مألوفة وحميمة، وقد انطلقت علامات التعجب الصاخبة باللغة التركية من المطبخ، وزُوّد البوفية بـاللحوم المقلية للتو، وهـي تصــدر أصـواتًا كحفيـف الأفـاعي، وتفـوح منهـا رائحـة الثـوم، والكزبـرة، والطماطم الحلوة، التي تنتشر في الجو. احتلّ راسموس وجيسـيكا مائـدة تتّــع لأربعـة أثـخاص تقـع في الخلـف، ثـم طلبا الكباب مع السلطات الجانبية، قبل خمس عشرة دقيقة، وجّهت جيسيكا بشُ لِّلٍ
 كأسه من إبريق الماء: "كيف الأحوال، يا راس؟".

الحائط قبل أن يفتح فمه أخيرًا، ويقول: "إنها بخير ".
 طبيعتها في الوحدة".
وضع راسموس يديه على الطاولة، وقال: "نعم، لم تكن كذلك". قالت له: "أتمنّى أنك تشعر ... بأنك قادرٌ على القيـام بعملك بسـلام مـن دون الإحساس بأنك مراقب، وآمل في أن تعرف أنك رابط أساسي في الفريق". نظر راسموس إلى جيسيكا مستغربًا، كما لو كانا يتحدّثّان بلغتين مختلفتينين. فجأة أدركت جيسيكا كم كان استجواب راسموس خاطيًُا، كمـا لـو أنه طفـل صغير في بعض الأحيان يخلّف انعزا اله عن الآخرين انطباعًا خاصًا، فيبدو و كأنه غير

قـادر على تحليـل المواقف والعواطف، والحقيقـة ليسـت سـوى التـلي: ستشــعر
 سبب كونه عضوًا لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق.
 الحائط حتى لا يضطرّ إلى النظر إلى عيني جيسيكا، تم هزّ رأسه وأضاف قائلى قائلا : "إذا كنت قلقةُ من ألا أكون مخلصًا لك، فلا داعي للقلق بشأن ذلك، يا جيسيكا".
 راسموس نتيجة غياب شعورها بالأمان، فهو يعرف أنه يحتلّ موقعًا وسطيًا ومحايثًا في الفريق.
تابع راسموس كلامه قائلًا: "وبالمناسبة، يا جيسـيكا، منـذ متى وأنـت تهتمـين
بما يفكّرون فيه في الطابق العلوي؟"
جلـب النـادل الخبـز والتز اكتـزي لهمـا إلـى المائـدة، فنظـرت جيســيكا إلـى راسموس، وأومأت إليه برأسها إيماءة بالكاد بدت ظاهرة، وبينما كانت تشـعر بـأن
 كلها، ويشجّعها على أن ترفع رأسها دومًا. عندما بدأ الإحباط يتلاشى تدريجيًا، جلست بششكل مستقيم، وقالـت: "شكرًا لك، يا راس".
حاولـت جيسـيكا أن تــذكّر موقفَا آخـر أظهـر مــل هــه المبـادرة في بعض المواقف الاجتماعية الأخرى، بينما كان يتابع كلامه قائلأ " "علاوةً على ذلك، يعتقد الناس أن غامي هارغولا صديقٌ وفي، ولكنتي أعتقد أنه مجرد مغنل كبير" ".
 هل وصفت هارغولا بالمغفل؟". رفق راسموس إصبعه إلى شفتيه، وضحك خلس خلسة بعد أن غطّى وجهه بقبضته، ، وقال: "إنه مغفل كبير ".

تلاشت الابتسامة عن وجه جيسيكا، وهي تتلفّت حولها، فلمحت ثلاث نساء يجلسن إلى الطاولة المجاورة، وهن يرتدين بـلات عملهن، وقـد جلـس بـرفقتهن

 بعض الكراسي.
مرّت عربـة كنس شـوارع ضـخمة أمـام النافذة، فانخفضت موسيقى الشـرق الأوسط من مكبرات الصوت للحظات.
سألته: " هل تعتقد أننا سنحصل على أي معلومـات مهمـة مـن ملف أكيفومي الشخصي؟"، ردّ قائلًا: "أنا لا أعلم، يا جيسيكا، ولكن هناك أمرَّا واحدًا كنـت أفكّر في ذكره في الاجتماع، ولكنه لا يزال فكرة غير مكتملة، لا أز ال أتصارع معها". سألته: "ما الفكرة التي خطرت في بالك؟".
قطع راسموس قطعة خبز طرية بأسنانه، وقال: "ماسايوشّي، أي العدالة، وهي
 أرغب في معرفة إن كان يشير ذلك إلى أي شيء على وجـه التحديـــيـ ... ولكنـه كان مـجرد تخمين، ثم..."، قاطعته جيسيكا قائلة: "هل اكتشفت أمرًا ما؟".


المدونات".
قالت: "دوت فاي؟ هل هي مدونة فنلندية؟".

تلك المدونة، ليزا ياماموتو "
استطاعت جيسيكا أن تشعر برعشّة تتسلّل إلى رؤوس أصـابعها، وهي تقول: "ماذا؟ ألدى ليزا مدونةٌ مر تبطةٌ بحساب الإنستغر ام الخاص بها با با با
تابع راسموس كلامه بحذر، وهو يقول: "لكن تلك المدونة مختلفة، فقد كـان الموقع فارغًا تمامًا، لا صور ولا نصوص، وردت وظيفة البحث المعتادة في جانب

الصفحة فقط، لذلك تبدو مدونة لم ينثـر عبرهــا أي معلومـات على الإطـلاق، إمـا ذلك، أو..."، سألته بلهفة: "أو ماذا؟".

قال: "أو حذفت محتوياتها كلها".

## سألته مستغربة: "لماذا لم تذكر ذلك خلال الاجتماع؟".

قال راسموس بخخجل : "الأنتي لم أحصل على مـا يُّبـت مـا اكتشُفته، إذ قامـت
 موقع ماسايوشي.فاي، فأخفت عنوان المعرف الخـاص بها، من خـلال شـبكة تور على الأرجح، والذي يتطلّب بحد ذاته اطلاع أعمق على أسرار علوم الخاسوب". أسندت جيسيكا ظهرها إلى المقعد في الوقت النّي أحضر فيه النادل وجبتيهما.
 يقوله لها راسموس، فشُبكة تور عبارة عـن برنامجٍ مجاني يخغي مستختدميه عبر تشفيٍر متعدد الطبقات، أو توجيه أورونيون، وهو أيضًا مصدر الاسـم جهاز أونيون للتوجيه، وبالنسـبة إلى الكتيـــرين تستحضر شـبكة تور المجـرمين العتاة مغتصـبي الأطفال أو تجار المخخدرات أو تجـار الأسلحة، ولكـن لا يُعتبر تنزيـل البرنامج أو استخدامه لإخفاء عنوان المعرف غير قانوني، ومع ذلك تعرف جيسيكا عـدِدًا كبيرًا من الحالات التي ساعد فيها تور على إخفـاء هويـة مرتكبي الأعمـال الــــرة التـي يعاقب عليها القانون.
قالت جيسيكا بينما كان راسموس يدفع شو كته بعيدًا: "حسنًا، يا راس، يعني ذلك أن ليزا اصاحبة الموقع، وأنها واجهت الكثير من الصعوبات للإخفاء أثرها بالكامل ". قال: "صحيح"
قالت: "حسنًا، كيف اكتشفت أن ليز ا هي صاحبة الموقع بحق الجحيم؟". أشرق وجه راسموس بابتسامةٍ خجولـة، وهـو يضـع شـوكته في طبقـه، فانبعـث رنين مزعج، يضاهي صوت نباح كلب، واستمرّ ذلك الصـوت الصـادر مـن خلف الطاولة لمدة دقيقة تقر يبًا.

قـال: "سـأقدّم إليكِ بعـض المعلومـات الأساسـية، هـل لـك درايـة بمـجموعـة

> الاختراق الجماعي أنونيموس؟".

أمسكت جيسيكا بقطعة خس بين أصـابعها، وقالـت، وهـي تقضـمهها بأسـنانها:
"بكل تأكيد".
قال: "أنشّأ اثنان من المخترقين المجهولين عام 2011 موقعًا إلكترونيًا مجهولًا لا في نويفو لاريدو في المكسيك، ووجّهوا تهديدًا بالكشَف عن معلومات حساسة حول كارتل المخلرات المحلي، ولم يمضِ وقتٌ طويل قبل أن يُعثر عليهما ميتين، وهما معلقان على أحد الجسور، وكان هذان الر جلان قرصصانين مـاهرين غطيّا مسـارهما
 إذا كان لديه..."، قاطعته جيسيكا قائًا : "إذا كان لديه ماذا؟". تابع كلامه قائلًا: "لو أنهما تجنّبا الوقوع في هذا الخططأ الفـادح، ولـم يستخخدما محلل غوغل لمراقبة حركة المرور إلى الموقع، وللقيـام بـذلك كانـا يحتاجـان إلى معرف التحليلات الذي يمكن استخدامه لمراقبة حركة المرور عبر مواقع متعـددة،
 التهديـد، ووجـدت معرف التحلـيلات الـذي استخدمه أحـد المتسـللين في مدونتـه


استخدام أي محرك ك بحث عكسي، وربط موقعين غير مرتبطين بالمصدر نفسه". سألت: "هل لذلك السبب، لم يكن للى العصابة مشكلة في معرفة اسم الرجل
وشُكله الخارجي؟".

ردّ قائلاًا "لقد جعلوا منه ومـن صـديقه عبرةً لكـل مـن تسوّل لـه نفسـه القـيام
بذلك".

> قال: "أوجدت ليزاعبر استخدامك معرف التحليل؟؟".
 تراقب عدد زوار كلا الموقعين، وذلك الأمر مفهوم إلـى حـِّ مـا، عندما يرى أحـد

المدونين الذين يبيعون السلع الأساسية للعلامـات التجاريـة أن عملهـم يـــدّ مرئيٌا، ولكن إذا أراد الحفاظ على سرية الموقع الآخحر، فإن استخـخدام معرّفـف التحلـيـلات يعدّ خطأ فادحًا، إذ قد يكثف موقع الويب العام عن الموقع الخاص". نظرت جيسـيكا إلى راسـموس، وهـي تقضــم قطعـة كبـاب فاجأتها حر ارتهـا

المرتفعة، وسألت: "هل تعتقد أن هذه الحالة مشابهةٌ لما حدث في المكسيك؟". هـزّ راسموس بكتفيه قـائلاً: "كـان هـذا الشـخص يبحـث عـن المسـؤول عـن ماسايوشي.فاي، فوجـد ليزا، ولا أدري إن كـان قـد ألحقى بها الضـر ر، ولكـن ذلك الاحتمال وارد، حتى إنني أعتقد أنه حذف محتويات الموقع".
نظرت جيسيكا إلى عاكس الضوء المصنوع من الكروم المتدلي فوق الطاولة،

 اختفائها؟".
ردّ قائلًا: "لست متأكدًا، لهذا السبب أرى ضرورة التكتّم عن تلك المعلومات حتى تتكوّن لدي فكرةٌ أوضح حول ذلك".
 أشكرك، يا راس، ومن الأفضل أن تتناول الكباب الآن".

## 30

وضعت نينا روسكا بطاقتها تحت قميصها، وهي تنتظر بصبر أن يفتح المفتـاح المصممم لفتح عدة أقفال والمعلق مع بقيـة المفاتيح في الحلقـة بـاب شُقة جيسـون نيرفاندر، فعندما اتّصلت بأحد العاملين في شركة الصيانة، قال إنه سيرسل المسؤول
 أمان سميك النعل، وقميصًا داخليًا باهت اللون، وهو يقف في أسفل الـــلم، ولكـن

 المشُرفة رقيقة للغاية، ولكن أصابعها ملطخةٌ بالزيت.


وقفت نينا بمفردها في مدخل شقَ جيسون نيرفاندر، وهي تسمع وقع خطوات المشُرفة التي تنزل إلى الطابق الأرضي، وفي وني وقـت سـابق مـن هـنا الصـباح أُرسـلت دورية إلى هذا المكان، لذا تعرف نينا أنه لا شيء دراماتيكي حصل في فيه، فلا كـلا كلاب

 نيرفاندر لم يعد إلى المنزل منذ يوم السبت، ومع ذلك فإن خطوات نيّا نينا بدت حذر


 النوافذ، والضوء الأصفر المتسلر من السُقوق بدا ضـعيفًا للغايـة، مـا دلّ على زهــد

الــــقة المتطـرف، فالجـدران البيضـاء عاريـة، والأرضـيات الخشـبية متســخة، وقـد احتوت غرفة الجلوس على أريكة جلدية سوداء ومنضدة عليها تلفـاز بـالقرب منها مكتبة كبيرة تحتوي على عدد قليل من الكتب ذات الغلاف المقوى، بالإضـافة إلى صـناديق مكدسـة مـن الأحذيـة والملابسس، والتـي يُـتـترض أنهـا مرسـلة مـن إحـدى الشركات التي يتعامل معها، وهي تصطفت بمحـاذاة الجـدران، أمضـت نينـا اليوم بأكمله في دراسة تححيثات مواقع التواصل الاجتمالياعي لنيرفانياندر و، ويتحتّم عليها أن تقول إن التناقض بين المشُاركات المشُذبة لنيرفاندر ولوحة العزوبية القاتمـة تلكـ،
 الاجتماعي.
مشت نينا نحو رفتّ الكتب، وألقت نظرة على الأغلفة، ريتشّارد دوكينز :الوهم الإلهي وتضخيمهه، سام هاريس: رسالة إلى أمة مسـيحية، كريستوفر هيتشـنتز :لماذا
يسمّم الدين كل ما في الحياة.

امتلكت نينا معرفةً واسعة بالأعمال مكّنتها مـن أن تـدرك ك أنها مجرد انتــادات

 للموضوع، وعلى أي حال، على الرغم من حجم مجموعة كتب نيرفانـدر الضئيل،
 منتصف العمـر، ولكـن الأكثـر الغرابـة في الأمر، أن لـدى نينـا أصـدقاء لا يؤمنـون بالشُرطة باعتبار ها مؤسسة.
ابتعدت نيناعن الكتب وانتقلت عبر المطبخ إلى غرفة النوم التي كانـت تفتقر
 كسرت الصناديق الملونة المكدسة على الأرض، وغطاء السرير الأحمـر الـداكن
 صفوفٌ أنيقة من منتجات العناية بالبشرة والحلاقة الجاهزة للاستعمال مباشرةً على

المكتـب، فـلا يعنـي ذلـك أن الشــقة فوخـوية أو متـــخة، إذ فـد نفـض الغبـار عـن الأسطح، وتكذّست الصناديق بترتيب، إلا أن الوضع بدا مزعجًا للغاية. ظهر أمامها بابٌ خشبّيٌ ضيق في الجدار الخلفي بجانب الجـي السرير، لا بدَّ أنه بـاب الخزانة، فعبرت الغرفة وأدارت المقبض، إلا أن الباب كان مقفلًا لا عندما أفلتت مقبض الباب، تنبّهت إلى أمر مـا، ألـم يسـبق للدوريـة أن فتّـّـــت
 الربيع الأخير عندما أسرتها العصابة، وأوشكت أن تفقد حياتها.

 تقف وحيدة في شقةٍ مظلمةٍ ومخيفة أمام باب خز انة مغلق، وحده الله يعلم مـا الـذي
يو جد في الجانب الآخر منه.
 المسؤولة ذات الجينز الضيق لمسـاعدتها، أو أن تستدعي بعض عناصر الشـرطة،
 فعثرت على مفتاح نحاسي قديم في أحدها، بدا الأمرسهِّلا جرُا . عادت إلى الباب الضيق، ووضعت المفتاح في القفل، ثم أدار تـه، وبعـد سـماع نقرة خفيفة، ضغطت على المقبض ودفعت الباب، فأنذر صريره بالسوء، فقفزت
 تُم تململت قائلةً: "يا إلهي!"، سواء أكانت مؤمنة أم لم تكن.

## 31

ركـن يوسـف الســارة في المكــان نفسـه الـلـي سـبق لــه أن ركـن فيـه، بعـد أن انخفضت طوال فترة بعد الظهيرة درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد، وبدأت رقاقات الثلج الصغيرة بالهطول.

ترجّلت جيسيكا من السيارة، فرأت إيسي تحمـل أكيـاس البقالة البلاستيكية، وهي في طريقها إلى شقتها.
أَشعل يوسف سيجارة، وقال لها: "إنه توقيتٌ رائع".
 تستغرق شُركات الاتصالات وقتًا طويلًا لجمـع معلومـات حول صـاحب أي خط هاتفي؟ هل هاتف الشُبح لا يز ال مغلقًا حتى الآن؟" الـّا ردّ قائلألا "لقد توقّف عن العمل في تاكا-تولو أمس عنـد السـاعة 3:10 مـن بعـد

الظهر ".
امتزج اللخان المتصـاعد من فتحتي أنف يوسف بالريـاح، شـم تلاشى على
الفور، وقال: "هل ينبغي لنا أن نسأل زميلة ليزا في السكن عنـ السن المُدونة الأخرى؟؟".
 تلك المعلومات، إذا كان ذلك ضروريٌّا ولا بدّ منه".
 مساعدتك في حمل أحد هذه الأكياس".

 تدريجيًا بشكلٍ ملموس.

مشیى الثلاثة نحو المبنى، فلاحظت جيسيكا الجرس الجديد الذي كان موضع
العديد من المحادثات في الوقت الذي كانت فيه إيسي تفتح الباب.
بعد لحظات وصل المصعد الضيق نوعًا ما إلى الطابق الثالث، ففتحت إيسي الباب القديم الطراز، وبعد أن قّرّر يوسف صعود اللرج، التقى بهما عند باب الثقعة. وضعت إيسي المفتاح في القفل، وقالت: "يقول لي الجميع إنه يتحتّم عليّ أن


 شُريكتها الغامض والمثير للريبة.
حاولت إيسي فتح القفل العادي، ولكنه لم ينفتح، فقالت متوسّلةً: "هيا افتح ...". تبادل يوسف وجيسيكا نظرات الاستغراب خلسة، بينهـا كانـت إيسي تحـاول مجا دًا فتح القفل، وهي تقول: "لم أكن معتادةً على أن.... الآن يتحتّم عليّ أن أقفـل
 القديم، إلا أن جيسيكا لم تتقبّل فكرة ألا يوصد هذا الباب قط، وأن إيسي التي تبدو في حالة ذهول شديدة قد تتر كه مفتو حُا على الرغم من كل مل ما تقوله.


قالت وهي تدخل إلى غرفة الجلوس: "لا داعي لخلع حذاءكما". خلع يوسف وجيسيكا معطفيهما، ثم تبعا إيسي، وهما ينظر ان ان حولهمـانـا، وقـد لاحظا أن الصور قد اختفت عن الجدران، فبدت غرفة الجلوس فارغة ومجردة من اللوحات التي زيّتتها في السابق.
قالت إيسي: "لقد جاء بعض عناصر الشرطة، وأخذوا كل رسوم ليزا".
 لوحات المانغا، باعتبارها دلِّالْ في القضية، تُعدّ عملأل دكتاتوريًا بجدارة.

وضعت إيسي يديها على وركيها، ومسستت الـدموع التي سـالت مـن عينيها، وهي تقول: "الآن فقط... بعد أن أصبحت الجدران خالية، أشعر بألم اختفاء ليزا". قال يوسف برقة: "سيعيدون لك تلك اللوحات قريبًا"، كان يعرف أن مواسـاته تمنحها راحة مؤقتة، لأن الجدران الفارغة ليست سبب الِي حزن إيسي.
 تجلس على الأريكة، وتنظر بعينيها الدامعتين إلى المحققين، تـم قالـت: "لا يهمّني أمر تلك اللوحات اللعينة".

## للحظة بدا أن إيسي ستستعيد رباطة جأشها.

فجأة تغيّرت تعابير وجهها، وتحوّل حزنا إلى حيرة وشك، وبعد لحظة تحوّل إلى ذعر واضطراب، فقد سبق لجيسيكا أن رأت تلك الملامح؛ إنه وجه امـرأة شــابة أصيبت بصدمة كبيرة أدّت إلى شعور ها بالرعب الشُديد، فـلا بـدّ أن إيسـي تـذكّرت حدثًا مهولًا.

وضعت يدها على فمها، وقالت: "يا إلهي...!".
نظرت جيسيكا إلى يوسف الذي بدا مر تبكًا ويقظًا في الوقت نفسه. خطت جيسيكا خطوة نحو الأريكة، وسألتها: "ما الأمر، يا إيسي؟". بدأت شريكة ليز| في السكن تلهث، وهي تهمس إليها: "إنه في الشقة". قبضت جيسيكا تلقائيًا على مسدسـها الموضـوع أسـفل إبطهـا وسـألتها: "مـن

ثم فاحت رائحة السكرين التي لم تكن تعبق في الشُقَ في وقت سابق مـن ذلك اليوم، إنه عطر ما بعد الحالاقة، إنه عطر الشبح. في تلك الأثناء انفتح باب غرفة ليزا، وقبل أن يتمكّن أي شـخص مـن التصـدي لمقتحم الشقَة، مرّ شخص ضخم بالقرب من يوسف، وأسقطه على طاولة القهوة،
 صوت صرير الزجاج المكسور وصيحات إيسي اليائسة.

انـدفع الشُخـص عـبر الغرفـة وخـرج مـن البـاب في الوقـت الـذي صـرخت فيه جيسيكا: "توقّف في مكانك!".
حاول يوسف النهوض من بـين شظايا الزجـاج، والختـــب المكسـور، والـدم
يتدفّق من يده، فصاح قائلًا :"اقبضي عليه، يا جيسي!".
شُهرت جيسيكا مسدسها وهي تركض نحـو الممر، فسـمعت وقع خطواتهـ،
 وبالكاد لمحـت رجـلًا يرتدي معطفًا أسود، ويعتمـر قبعةً ذات حـواف مـن خـلال الشبكات الفولاذية التي تحيط بالمصعد، بينما كان يتقدّم بسرعة مذهلة إلى الطـبا الأرضي استعلادًا إلى مغادرة المبنى عبر الباب الرئيسي، رأته جيسيكا وهو يرزكض في الردهة، ثم سمعت صوت انفتاح باب الطابق السفلي، تبعه نبـاح كلب كبير مـن إحدى شقق الطابق الثاني.
وصلت جيسيكا إلى الطابق الأرضي، وخر جـت مـن البـاب الرئيسي، لتجـد
 بخوف شديد، بينما كان يستد أحدهما إلى عكازيه.

سألتهما: "أي اتجاه سلك؟".
أشارت المرأة نحو الز اوية، فركضت جيسـيكا بأقصى سرعة، وهي تطـارده، وبعد أن عبرت البقعة المغطاة بالعشب، والتي تتوسّطها الشجرة العارية، نزلت على الـى
 تمسك بالسياج الفو لاذي المئبت على الحائط بيدها اليسرى.
 الحجاب الحاجز، فشعرت في الحال بانقطاع نفسها قبل أن تنهار وتنطرح أرضًا . رأت فجوة بححجم رجل في الجدار الغرانيتي، بينمـا كان البـاب المعـني الـذي اختبأ خلفه مغطىٌ بالر سوم، وهو مكان ضيق ومناسب للاختباء، فانتظرت جيسيكا أن تُركل على وجهها، أو أن تومض فوهة المسـدس الـي سيضـي سِي اللمسـة الأخيرة

لمطار دتها الهزلية، إلا أنه لم يحصل أي منهما، بعد أن توارى الشُخص الغـامض في إحدى الزوايا. التقطت جيسيكا أنفاسها، وحاولت حبس القيء، بينمـا كـان خـدها
 معدتها يز داد باضطر اد، واندفع القيء من المريء، ثم سمعت وقع خطوات يوسف تقترب منها في الوقت الذي كانت تبصق فيه.

## 32

قالت نينا روسكا، وهي تركن في موقف إيتاينن بابينكـاتو غرب كنيسـة كـاليو:
 سحابٌ على الفم، وبعض الأشثغال".
ردّت هيلو قائلة: "أعثرت على كل تلك الأغراض في منزل نيرفاندر؟".

قالت لها: "نعم، رأيتها على دمية كانت مقيدة اليدين إلى السقف"
سمعت نينا ضحكات هيلو بالفعل، ثم قالت: "عذرًا، نينا، لكن ذلك ليس ألـي أمرًا
قد تصادفينه كل يوم".
أوقفت نينا عمل الدحرك، وقالت لها: "كان لديه العديد من صناديق الأدوات السادية والماسوشية في منزله، بالإضافة إلى العديـد مـن المجـلا يبدو أن جيسون نيرفاندر مثقف حقًا وبارع في أمور عديدة أخرى".
سألتها: "لكن لا دليل على أي عمل غير قانوني أو ما يشير إلى المانغا؟"
 ما في الأمر".
ردّت قائلة: "لا....". "حسنًا، أفترض أنك لم تخبري جيسيكا بذلك حتى الآن؟".

لا يزال صوت هيلو يبدو غريبًا، كما لو أنها في حالةٍ مزاجيةٍ رائقة حتى قبـل أن تتّصل نينا، قالت لها: "لم أعتقد ذلك". قالت: "يُستحسن ألا تتصلي بـا با في الوقت الراهن، فجيسيكا ويوسف يـداويان جراحهما في تولو بعد أن تعرّضا للضرب".

ترجّلت نينا من السيارة، وسألتها: "من الذي ضربهما؟".

قريبًا".
شُردت نينا، وهـي تفكّر فيمـا يمكـن أن يـدور في خلـدها، ثـم تأمّلـت الصـرح الغرانيتي الذي صمّمه لارس سونك على الطراز الرومانسي الوطني، وإن لم تخنها
 وهي تقع على قمة التل، ما يجعلها أعلى مبنى في وسط هلسنينكي. لقد عاشت نينا في المدينة طوال حياتها، ولكنها بدأت بتقدير جمـال هندستها


 وواصلت طريعها على طول المسار المنحني الذي يعانق الواجهـة، إلى حيـث تقع مكاتب الرعية في النهاية.

 سألته: "نيكو لاس بونسي؟"
أجابها: "نعم، تفضّلي بالدخولان"، ملّ يده لمصافحتها، وهو يلقي عليها التحية. كان بونسي رجلَّ هز يلاَ و قصير القَامة إلى حدٍ كبير، ولكنها شُعرت بقوة قبضة يده عندما صافحها، وبصفتها مارست مختلف فنون الدفاع عن النفس طوال حياتها الها فقد تعلّمت اكتشاف القوة المخبأة داخـل قشـرة سطحية ببراعـة، وهـذا بالضبط مـا ينضح به نيكو لاس بونسي.
 خاطفة على موظفي الرعية من خلال الأبواب المشرعة، وعندما وصلا إلى مكتـب بونسي رحّب بها بحفاوة.

فـال بونسـي، وهـو يشـير إلـى نينـا لكـي تجلـس: "هـل تـودّين احتسـاء بعض القهوة؟". أومأت إليه برأسها بلباقة، وهي تجري تحلـيلًا سـريعًا للمكتـب الصـغير،

 خشبي خلف مكتب بونسي للسـيد المسـيح على الصليب. وعلى الرغم مـن أنها ليست مؤمنة، إلا أن نينا لم تعـارض الـذهاب إلى الكنيسـة مــل القِــام بالعديـد مـن الأشياء الأخرى، إنها عادةٌ متجذرةٌ في أعماقها. وعلاوة على ذلك، لماذا قد تعارض
 والسقم؟
قالت: "أشكرك على منحي القليل من وقتك أيها القس...". رفع بونسي إصبعه، وهو يبتسم ابتسامةٍ خفيفة، وقال لها: "الراعي". سألته: "أستميحك عذرًا".

ابتسم بونسي محرجّا، وقال: "لا، بل أنتِِ اعذريني، فأنا أقوم ببعض الأعمـال


 فحسب، إذ يتحتّم علينا أن نكون على وفاق تام". جلست نينا على كرسٍي خشبي، وقالت: "عظيم، يا نيكو "، بينما جلس بونسي

 الكثيفـة بعض البُـور، كمـا بــدت عينـاه المعبرتـان زرقـاوين ومشـرقتين بشـكـل لا لا يوصف، وهو يغمضهما قليلًا عندما يبتسم ابتسامة ودودة، تظل مرتسمة على شفتيه
 معلقة على الحائط، وهي تظهر مجموعة من الأشخاص أماس شعار كبير للمثليين.

سعل بونسي وهو يضع قبضته على وجهه، وقال: "إن تلـك المجموعـة تتـمي إلى فعالية برايد العام الماضي، وقد شـاركت في أنشطة الدعوة الخاصة بالكنيسة منذ ما يقارب العشُر سنوات، كما أنني أيضًا متخصص في علم الجنس، ولكنـ ... حسنًا، تلك المسألة ليس لها علاقة بموضوعنا، اعذريني لأنني أتحدّث عـن نفسي"، تنهـّد

 يديه إلى الطاولة، كما لو كان على وشك الصالاة. أخرجت نينا مفكرةً من جيبها، وقالت: "التفاؤل مفيد للغاية، كمـا أن احتمـال
أن يكون جيسون سليمٌا ومعاف كبير ".
 يكون حيًا، ولكنني أجد أن احتمال ذلك ضئيل، أليس ذلك صحيحًا؟".
 بونسي، وانتظرت أن يتبدّد السؤ ال الذي طر حـه، إلى جانب حاجتـه الملحـة إلى

الإجابة عليه.
أومأت برأسها إلى صورة معلقـة على الحـائط بـالأبيض والأسـود، وير جـع
 صفحة بيضاء ناصعة، فسألته: "إلى من تعود تلك الصور الصّ؟"، إنها صورة شابٍ أشقر وسيم، 'بُتْت ميدالية على صدر زيه العسكري.
 النازي، وعضوُا في الجيش البولندي السري، وبحسب ما أعلم، كان المعاتل الو حيد الذي سُجن طواعية في أوشففيتز لتنفيذ خطة محكمة مـن أجل مسـاعدة المقاومـة في القضاء على الألمان، وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهتـهـ، فقـد بقي حيّا
 المعلومات الاستخبارية إلى زملائه خارج السجن، وإنى فيّن فيّرتِ مليّا في الأمر سترين

حجم التضحية التي قدّمها، فقد نُقل الملايين ضـ إرادتهم إلى معسكرات الاعتقال

أجل مساعدة الآخرين".
 فجوة كبيرة بحجم يليكي تشكِّلت في المفاهيم التي تعلّمتها، سألته: "ماذا حدث

له؟".
أجبابها: "في أثناء وجوده في أوشفيتز، شــكّل بيليكي مجموعـة كـان يُمترض أن

 السجن، وهذا ما أدّى إلى فـئل الخطة، وتضحية بيليكي بحريته، وتحمّل المعانـاة والألم عبنًا".
سألته: "هل مات في المعتقل"؟".
كتم بونسي ضحكته وأجابها: "هذا هو الجو الجزء الرائع في القصصة، فقد قام بيليكي



 مثالًا يُحتذى به في تطبيق العدالة" قالت: "يالها من من قصة رائعة!".



 الكتاب المقدس، ولا يسعني إلا أن أرى وجهه شـبيهُا ..."، للحظة، ابتسم بونسي

بغمـوض، فأضــاف الضـوء الضـعيف المتــــل مـن النافــة الإنــر اقة إلـى بشـــــه
الشاحبة.
سألته نينا: "بيسوع؟".
ألقى بونسي نظرة أمل على الصـورة، وقـال لهـا: "دعينـا نقـل إن العـالم يمكـهـ الاستفادة من الأشخاص الذين يشُبهون بيليكي".
نظرت نينا إلى مفكر تها، إذ حان وقت البدء بالعمـل، بعـد فترة إحمـاء قصـيرة،
جعلته أكثر استعدادًا للإجابة عن الأسئلة كلها.
سألته: "هل أنت وجيسون صديقان؟".
أومأ بونسي إليها بـالقلم، وقـال لهـا: "إنه في الأصـل مـن روفانيـيمي، وعنـدما
انتقل إلى هلسنكي... لا أذكر بالضبط متى حصل ذلك؟ ربما قبل أربع سنوات". تحقّقت نينا من ملاحظاتها وقالت: "في خريف 2014".
 تنظّمها الرعية، وهذا يوضح كيف تعرّفنا إلى بعض، ومنذ ذلك الحين أمضينا الكثير من الوقت معًا".

## قالت له: "أهذا يعني أنكما مقربان من بعضكما؟".

قال لها: "إننا مقربان من بعضنا إلى أقصى حـد، فنـحن نتقابـل أو نتحـدّت إلى
بعضنا كل يوم تقريبًا".
قالت: "هل لنيك فكرة حول مكان جيسون؟".
هزّ بونسي برأسه، وتنهّد بعمق، ثم نظر إلى الخارج عبر النافذة المظللة بقيقب
كبير
أردفت نينا قائلة: "هل يتبادر إلى ذهنك من قد يضمر الشر لجيسون؟".
أجابها: "لقد حاولت التفكير في ذلك، ولكن لم يخطر في بالي أحد".
 يُستحسن طرح أكبر عددٍ من الأسئلة في أسرع وقت ممكن من دون إظهار أي تعجرف.

سألته: "هل لاحظت أمرَّا غير عادي حينها؟ هل ذكر جيسون شيئًا عـن خططه
لعطلة نهاية الأسبوع؟".

ظهرت نظرة غامضة على وجه بونسي، وقال: "لم يكن جيسون على سـيته فيت في
 ويتّهمه بارتكاب أفعال سيئة".
سألته: "أي نوعِ من الأفعال السيئة؟".
قال: "كان أحدهم يلفّق الأكاذيب، وينشر الشـائعات التي تسيء إليـه، ولكينتي

 يشوّه سمعته، إلا أن ذلك كان كل مان الـا في الأمر، كما قال إنه سـوف يحـلّ المسـألة مـع مسببيها خلال عطلة ناية الأسبوع". قالت له: "ألم تعرف ما الذي كـان يتحـّث عنه، أو مـع مـن كـان يتحتّم عليه

تسوية الأمور؟".
هزّ بونسي رأسه، وأخيرًا قـال: "ذكر جيسـون أنـه حـاول التواصـل مـع ليزا،
ولكنها لم تردّ على مكالماته".
قالت له: "هل أخبرك جيسون بسبب رغبته في التحدث إلى ليزا؟".
ظهرت على وجه بونسي نظرات الندم على تقصيره في أداء واجباته، وقال: "لم
أسأله عن ذلك أبلًا".
ازدردت نينا لعابها عدة مرات، وشعرت بحرقة في حلقها، فأملت في ألا يُصيبها
المرض.
كان يُفترض بها أن تعاود ممارسة الرياضة الليلة، بعد أسبوعٍ من الركود. عاودت النظر إلى الصليب المعلق على الحائط، وتذكّرت الكتـب التي رأتها
في شُقَ نيرفاندر ، فسألته: "هل جيسون متدين؟".

استعاد بونسي تركيزه، واستجمع أفكاره الشــاردة، فأوحت الملامح المرتسمة على وجهه بأنه يصعب الإجابة عن ذلك السؤال، فقال لها بجدية: "جيســون منفتـح
 ميُرُا للاهتمام، فقد أجريت مع جيسون حوارات عديدة حول مواضيع عميقة، ومن أهمّها مسألة الوجود، ومعنى الحياة".
سألته: "هل لجأ جيسون إلـى ممارسة النشُـاطات الشــبابية مـن أجـل الشُـور
بالر احةَ؟ هل كان يعاني من مشُاكل محددة؟".
بدا بونسي كما لو كان ينظر مباشرة إلى الشُمس، ففرك جبهته، وقالل لها: "لا
ينبغي أن أناقش حياة جيسون الرو حية".
قالت له: "قـد تكـون مسـألة حيـةٍ أو مـوت، وفي واقع الأمر يُحتمـل أن يكـون
 يتحتّم عليك أن تخبرني بكـل مـا تعرفـه، إذ يمكـن أن يسـاعدنا ذلك في العيُور على

جيسون".
قال: "أنا أتفهّم ذلك، لكن....".
سألته: "ما نوع العلاقة التي جمعت بين جيسون وليزا يا ياماموتو؟". ردّ قائلًا: "لقد ربطتهما علاقة قوية لفترة طويلة من الزمن".

سألته: "لماذا انفصلا؟".
نظر بونسي إلى نينـا نظرة انكسـار، كمـا لـو كانـت الشُـرطة تجـبره على اتخاذ موقفِ يضطّر فيه إلى القيام بخطوة لا يريد أن يخطوهـا، فبـدا و وأنه يسـى إلى إلى ألى يسـتمدّ الثــجاعة والفــوة مـن صــورة بيليكـي، يمكـن للأمـور أن تــرداد ســوعًا،
يا نيكولاس.

داعب لحيته، وأخيرًا قال: "لم يكن جيسون مخلصُا لليزا"، ثـم دفع كرسيه قلـيلًا إلى الخلف، وانحنى أسفل المكتب، وبعد لحظات اشتمّت نينا رائحة أقدام كريهة، أيها القس أو الكاهن أو الراعي، ما الذي فعلته للتو، لقد أراح قدميه بخلع حذائه.

سألته: "من كان الطرف الثالث؟".

سألته: "هل كان جيسون يتعامل مع الآخرين بعنف في الماضي؟".
أشُاح بونسبي نظره عن القلم الذي يحمله في يده، ثم أعاده إلى مكانه، وسألها
متفاجئًا مما قالته: "لماذا تسألين عن أمرٍ كهذا؟".

إليها لبرهة، ثم قال لها: "لا".
سألته: "هل أنت متأكد من جوابك؟".

 احتساء الشُـراب، ومع أن ذلك أفقـده قدر تـه على ضـي
 وقوع المشاكل في علاقاته".
لم تستطع نينا نسيان الدمية المعلقة في خزانة جيسون، فقالت له: "أنـت تقصـد
 ترتبط بكبح أهوائه وغرائزه، والقدرة على التو قف عـن تلك المـمارسارسات". سـألته: "حسنًا ألم يخبرك جيسون بأنه ضرب ليزا من قبل؟"
شبك بونسي ذراعيه بـالقرب مـن صدره، وعضّ على شفته، وقال: "لا، لا
أعتقد أنه يمكن أن يفعل ذلك".
هنضت نِينا من مكانها، وقالت له: "حسـنُا، شـكرًا لـك، أوه، صـحيح، سأطرح
 ليلة السبت الماضي؟".
 سابقًا، وأجابها: "ليست لديّ أدنى فكرة حول ذلك، أعتذر منك".

## 33

دقَت الساعة في غرفة معيشُة ليزا وإيسي عدة دقات بالتزامن مع حضور هيلينا، بينما جلس يوسف وجيسيكا على الأريكة، وهما يحدّقان إليها بتركيز . وصلت هيلينا لابي إلى المكان وفي حوز تها مسدسها، لأنها بحسب مـا تقولهـهـ، إن العنف الحاصل ضد عناصر الشرطة، ولا سيما عناصر وحـدتها ينغغي أن يؤخـذ على محمل الجد، ولكن جيسيكا تعرف تمام المعرفة أن رئيستها تشـعر بالـسعادة في أعماق نفسها بسبب ما حصل لها وليوسف، وقد جاءت لتقلب الأحداث لصـالحها قبل أن تَود إلى التسكع في المقر الرئيسي مع الثرثار غامي هارغو لا الذي يسانديا جلسـت هيلو على الكرسي، ونظرت إلى طاولة القهـوة المحطمـة، والـدم السائل على السـجاد، والشـاش الأبيض الذي يلفتّ يـد يوسف، وقالـتا: اختفى،
 ما بجلوسها مسترخيةً، وهي تلقي يديها على ذراعي الكرسي، وكائنها ملانـا ملكة متسلطة، لا يمكن توقع تصرفاتها، وقد تصدر في أي لحظة قرارًا بقطع رأس أحد الأبرياء. انفتح بـاب غرفة إيسي، فخرج الشــاب الذي أحضـرته هيلو برفقتها لتقـديم المشُورة اللازمة حول ما حدث. سألته هيلو بكل اتزان: "ما الوضع الحالي؟" ردّ الشُاب الذي لايز الل يرتدي معطفه: "آمـل أن نعثر على أدلـة جديـدة، كمـا
 تحمّل مسؤوليات كبيرة".
أومأت هيلو إليه، ثـم التفتت نحو جيسيكا ويوسف ريشما يخر ج محلل الجرائم من الباب الأمامي، فلمع الجزء الحخلفي لبذلات الشُرطة على امتداد الدرج.

سيبقى شُرطي أمام باب الشقة حتى ناية اليوم إن لم يكن لمدةٍ أطول، لإلقـاء
 أخيرًا سألتهما هيلو: "قلتما إن إيسي استطاعت أن تشمّ رائحته؟" لم تعد جيسيكا تحني رأسهـا، وهي تقول لهـا: "نعـم، لقـد فاحـت رائحته في

المكان كله".
قالت لها: "إنه عطر ما بعد الحلاقة نفسه الذي وضعهه ... الأربعاء الماضي". تنهّدت هيلو، وقالت: "الشبح اللعين، هل رأيتما وجهه؟" هزّت جيسيكا ويوسف كتفيهما، فتنهدّت هيلو محجددًا، ثم نهضت من مكانها
 الأبيض قميصها، فلاحظت جيسيكا أن طراز الجينز ذي الأرجـل الفضفاضـة الـذي ترتديه، يعود إلى القرن الماضي.
 يعود؟ وبما أنه يحتجز ليزا، فلا بدّ أن مفاتيحها في حوز الهـه" نظرت جيسيكا إلى يوسف، الذي بـدا عليه الحزنه، بعـد أن واجـه الكيُير من المخاطر خلال اليوم إلى درجة أنه لا يستطيع أن يتجاهلها تنهّدت جيسيكا، وقالت: "لا أعتقد أن ذلك قد يحدث، فمن غير المعقول أن يعود الخاطف إلى منزل المخطوف، وهو يعلم أن الشُرطة تَردّد إلى المكان طـوال اليوم، كما أننا كدنا أن نتبض عليه اليوم ...".
 القبض عليه، اللعنة"، مشـت إلى وسـط الغرفة، ولاتز ال يـداها مشـبوكتين خلف ظهرها، وسألت: "ما الذي كان يبحث عنه يا تُرى؟".
أجابتها جيسيكا: "لا أعلم، إلا أن كل لوحات المانغا وحاسوب ليزا المحمول
في مقر الشرطة".
سألتها: "أتظنّيّن أنه فكّر في أنها لا تزال في الشُقة؟".

ردّت قائلة: "أشُك في ذلك، ولكنتي أظنّه يبحث عـن شـيء مـا أخفته ليزا في
غرفتها".
سألتها: "هل بدا أنه يحمل غرضًا عندما هرب؟". هزّت جيسيكا رأسها نافية.
ضحككت هيلو في سرّها، ثـم نظرت إلى السِفف باستسـلامه، وقالـت: "سـيأتي التقنيون لرفع البصمات مجددًا، دعونا نأمل في أن يكـون قد تـرك كِ بعض البصمات الجديدة غير بصماتكما، هل لا تزال يدك تؤلمك، يا يوسف؟". قال يوسف محاولًا أن يكون مقنعًا قدر الإمكان: "لا، كانت الإصـابة طفيفـة"، كالعادة يتظاهر بالشجاعة، بينما كانت جيسيكا تلقي نظرة على الشظية الكبيرة التي استقرّت في كعب إبهامه قبل أن يخر جها الطبيب من العضلة، ويخيط الجرح. أومأت هيلو إليه برأسها، ثم ألقت نظرة خاطفة على سـاعتها الذكيـة، وقالت: "تخيّلا، لو حالفنا الحظ واستطعنا حلّ القضية، لكنكما كتتما و حدكما ضد شخص

توجّهـت صـوب البـاب، فابتســـت هيلـو في الوقـت الــذي نظـر فيـه يوسـف
 مخزون من المعدات السـادية المازوخية في خزانـة جيسـون نيرفاندر، وأظنَّ أنها قامت بما ينبغي لها القيام به".

## 34

قرعت جيسيكا باب إيسي، وسمعت صوتَا ناعمًا يطلب منها أن تمخل.
 بسبب البكاء.
سحبت جيسيكا كرسيًا وقالت لها: "أنتِ في أمان تام الآن، سيتم تغيير الأقفـال في أي دقيقة، وسيراقب شرطي المبنى". جلست إيسي في السرير، ومسحت أنفها.
نظرت جيسيكا حولها، ولاحظت أن الغرفة تختلف تمامُاعـا عن غرفة زميلتها
المهووسة بالمانغا. الجدران مطلية باللون الأزرق الداكن ومليئةٌ بِمطبوعـاتٍ كبيرة من الصور الأيقونية وملصقات دعائية للحرب العالمية الثانية. حافظ على هـدوئك واستمر، أشياء من هذا القبيل. قالت إيسي: "لقد كان هو".
أومأت جيسيكا برأسها قائلةً: "هل لديك فكرة عمّا كان يبحث؟".
هزّت إيسي رأسها.

سلمت جيسيكا هاتفها إلى إيسي وسألتها: "حسنُا. لقد عدنا في الأصـل لأنني أردت أن أسألكك عن هذه المرأة".
سألتها إيسي بهدوء: "تسألين عن ماذا؟". سألتها: "هل تعرفينها؟".
هزت إيسي كتفيها وقالت: "كلا. من هي؟".


بدا أن إيسي تحاول التركيز. إنها تُكبر الصورة بأطر اف أصـابعها وتقول وهـي

سألتها: "لكنك لا تتعرفين إليها؟ حتى على اسمها؟". ردّت: "كلا".
وقفت جيسيكا وقالت: "حسنًا. هناك شيء آخر ... يتعلق بجيسون".
قالت: "حسنًا".
وقفت جيسيكا مؤقتا وفكّرت بأفضل السبل لإنارة الأمر، ثم استقر رأيها على مقاربةٍ مباشرة وسألتها: "هل كان جيسون عنيفًا مع ليزا؟" أمسكت إيسي المنديل في يدها لكنها لم تقل شيئًا.
كررت سؤ الها: "هل كان يا إيسي؟ هل كان جيسون يضرب ليزا؟". هزّت إيسي رأسها بسرعة؛ إنها سلسلة من الإيماءات المتقطعة. همسـت إيسي: "أعتقد ذلكـ، نعـمـ في نهايـة علاقتهما، كانـت لِيزا تعـاني مـن كدمات على وجهها و... قالت إنها سقطت بعـد أن نملـت في حفلـةٍ مـا، لكـن ... لا
"أحد يسقط على هذا النحو. كنت متأكدةً أن جيسون ضر بها". سألتها: "لماذا لم تخبرينا من قبل؟".
ردّت: "حسنًا، لأن .. ليزا لـديها شخصيةٌ فويـة، ولا تريـد أن يعرف أحـد أي
 أعني، اختفى جيسون أيضًا .. وما أطلعتكم عليه حدث منذ سنة تقريبًا". مدت جيسيكا يدها إلى المقبض وفتحت الباب قليلّا. وقالت: "إذا تذكرت شيئًا يا إيسي. بعـد سـاعة مـن الآن، الليلـة أو غــًا. أو إذا لاحظت أن هنالك شيئًا مفقودَا، أو أن هنالك شيئًا جديـدًا ظهر ـ فيتو جـب عليكِ الاتصال بي على الفور، اتفقنا؟ أي معلومة ستكون قيمةً للغاية الآن".
أومأت إيسي قائلةً: "حسنًا".

قالت جيسيكا وهي تغلق الباب: "حاولي الحصول على قسطِ من الراحة".

## 35

استقلت جيسيكا السيارة، وأغلقت الباب، وشُدت حزام الأمـان. أمـا يوسف
 الأبيض الملفوف حول يده. حل الظالام على المدينة بلمح البصـر، وبـدت رت رقاقات


بعد لحظة، ركب يوسف السيارة وشغّل المحرك. تغمر جيسيكا رؤية مسببقة،
 السيارة، واندفعت رائحة السيجارة التي دُخنت للتو، مع رائحة عطر ما بعد الحلاقة
 السيارة مثّل سربٍ هائلٍ من الدبابير • قال يوسف: "كان يجب أن نختمن أنه سيعود".
تنهدت جيسيكا وقالت: "الإدراك المتأخر دائمًا ما يحظى بعلامة 20/20".
 التفتت جيسيكا إلى يوسف وسألته: "هل تعتقد أنها سُممت؟". أجابها: "إذا لم تمت غرقًا".

ردّت: "يصعب الجزم".
شدّ يوسف حزام الأمان وقال: "فكري في الأمر: لوحات المانغـا، والملابس، وعلامات الحروق، ربما نتعامل هنا مع بعض الطقوس الغريبة، وربمـا كانـت أولغـا

 جديد في دم أولغا والذي يمكننا تتبعه".

سألهة: "مثل جيمني كريكيت؟". أبابا يوسف: "صحيح".
هـزّت جيسـيكا كتفيها. كـان جيمني كريكيـت هـو الاسـم المسـتعار لعصـابة

 كبيرًا في القضية: التحليل الافتراضي للتر كيبات الجيان الجزيئية.
المتعارف عليه أن يكون لدى علم الأمراض عينة مرجعيـة -عينـة مـن الـدواء
 أو الشرطة بتزويد مخبر الطب الثرعي بالعينات
لكن خلال السنوات القليلة الماضية، تمكن علماء السموم مـن تطوير طريقـة يمكن استخدامها للتركيب الجزيئي لأي مادة بناء على كتلتها الجزيئية. وهذا يجعل من الممكن، على سبيل المثال، تحديـد مـادة تمتـلك البنيـة الأساسـية للأمفيتامين، والتي أخافت الثـر كة المصنعة شيئًا إليها بعد ذلك.
 المحددة نفسها غير معروفةٍ للسلطات.
في الوقت الذي تحركُ فيه من مكـان ركـن السـيارات، تنهـد يوسف وقـال: "لا أعتقد أنهم سيجدون شُيئًا في سودرسكار". قالت: "لا، لا شيء البتة. رغم وجود غواصين يمشُطون الساحل". ردّ: "اللعنة. نواجه نهايـاتٍ مسـوودة كيفما اتجاهنا. أرسل راسـموس رسـالة نصية مفادها أن أئا من شركات التوصيل لم تسلم أي طرود إلى عنوان ليز ا خـلال الشهر الماضي. رغم ذلك، تم تسليم العشُرات". هزّت جيسيكا رأسها وقالت: "أستطيع أن أتخيل. جميع المنتجات التي تريـد ليزا التخلص منها، يحصل المسوقون المجانيون على...". تذكرت جبال الصناديق الفارغة الموجودة في غرفة نوم ليزا.

قال: "بالإضافة إلى ميل نير فاندر إلى أشـياء أقوى. هـل تعتقـدين أنها مرتبطة
بالمانغا؟".
هزّت جيسيكا رأسها وقالت: "لا يو جد وجهٌ للمقارنـة. لـو كانـت المانغـا تثير
نيرفاندر كانت نينا ستجد المانغا في خزانة ملابسه، وليس المطاط الأسود".
أيدها بقوله: "أظن ذلك. ماذا سنفعل الآن؟"

همهم يوسف بصوتِ خشن: "بالطبع".
غابت الشمس خلف الأفق، في مكان ما خلف الغيوم الر مادية عاكسـةُ ضـوءهـا
الأصفر عليها. لعلها أجمل لحظة في اليوم. لمحة عن الحياة، لبدايات جديـدة، قبـل حلول الظلام الدامس الذي سيدوم تُماني عشرة ساعة.

## 36

أدخلـت جيــيكا المفتـاح في ثقـب قفـل البـاب، وفتحتـ، ثــم دخلـــت شــقتها الصغيرة، فوجدت رسالتين وجريدة محليـة مجانية ملقـاة على الأرض، تــم تنـاهى

 الأطفال الفر حين، وبعد إغلاق الباب، تحوّلت الأصوات إلى أصداء بالكـاد يمكن
سماع ترديدها.
 من النافذة المطلة على الفناء، فرأت المنظر المعتاد في الحي، والمؤلف من صفوف طويلة من الدراجات، وصناديق القمامة، والأعمدة المتلاصقة بـعضــهاها، وأنابيـب فولاذية لضرب السجاد، والجدران الجصية التي يعكس لونها البيج أضـواء الفنـاء، وعشُرات المنـازل المضـاءة، والأسطح المعدنيـة السـوداء، والمبنـيـة مـن الصـفائح الملساء التي تشُكّل خطرٌا على سكان الحـي الحي، وهي تـلالألأ بعـد أن تساقطت عليهـا الأمطـار المتجمـدة، والـدخان الرمـادي يتصـاعد نحـو السـماء مـن بعض المـداخن الضخمة المغطاة بالمعادن.
وقفت جيسيكا أمام النافذة، ثم عادت إلى الأستوديو، والذي لا دور له سوى أن يكون واجهة للغرباء، وقد فاحت منه رائحة كريهة، جعلت احتمـال تعفّن بعض


 مستقبل لعلاقتهما معًا، فقّرّ ا إناء تلك العلاقة بعد ممارسة الجنس، فلم تكن تلك

الليلة أفضل أو أسوا أو أكثر دراماتيكية من المعتاد، إذ لطالما كانت ممارسة الجنس




 بها، فليس من طريقةٍ للتأكد من أن الآخر سيستمرّ بعلاقته بـك بعـد سـماعه الحقيقـة كاملة، ما يدفعك إلى الحفاظ على السرية. رنّ هاتف جيسيكا في جيب بنطالها الجينز، فكـان الـرقم محجوبًا، وقـد بـدت مترددة في الردّ عليه، بعد أن تعرّفت إلى عدد كبير من الأشخاص الجدد اليوم، ومـن
 شاهدته في محطة الحافلات في كامبي، وأخيرًا الصطدمت بسيدةٍ عجوز تبدو مألوفـة

 وسمعت صوته يردّد تلك الكلمات مرة أخرى: ليلـة عيد المـيِادد؟ ولكـن بصفتها
 الوقت الراهن، فأي معلومةٍ تردها قد تكون مهمةً. ضـغطت جيسـيكاعلـى الأيقونــة الخضـراء، ووضـعت الهـاتف إلـى أذنها، فانبعثت الموسيقى في الخلفية، ثم سمعت صـوت رجـل يتحدّث باللغة الإنكليزيـة
إلى شخصٍ آخر.
قالت جيسيكا: "مر حبًا".
 يستغرق إدراك جيسيكا أن الشخص الذي يتحذّث إليها في الطرف الآخر مـن الخط كان السيد مدير الفينيكس سوى ثانية.

إنه الرجل الذي نظر إليها بطريقة لا يمكن أن تنساها في وقـت سـابق من ذلك
 بدت نظرات ودودة، وكأنها نظرات صديق قديم، قال لها: "أنا فرانك دومينيس"، ثم تابع كلامه بصوتٍ جذابٍ ودافئ: "أعتذر على اتصلي من رقم النادي الخاص، بعد أن عثرت على بطاقتك على مكتبي". وقفت جيسيكا أمام النافذة، وهي تضـع الهاتف على أذهنا، فلمحت تحـت شقتها بطابقين رجلًا وامر أة يمارسـان اليوغـا في غرفة الجلوس، بينمـا كـان يُعـرض

 شخضًا آخر غير المحققة الباردة التي تخششى الاستسلام، وتجافي في هذه الحياة.
قالت له: "كيف يمكنتي مساعدتك، يا فرانك؟".

## 37

## t.me/soramnqraa

لا يبعد منزل جيسيكا أكثر من مئتي يـاردة عـن منـالا، ولكـن الريـاح البـاردة لا لا
تزال تجد طريقها إلى وجه جيسيكا لتلفحه، وهي تعبر الشارع بخفة. انخفضت درجة الحرارة بضع درجات دون الصفر مع اقتراب حلول المساء، الـو الـو فـأدّى هطـول الأمطـار طـوال اليـوم إلـى تشــكيل طبـــة مـن الجليـد الأسـود علـى الأسفلت.

ضيّقت جيسيكاعينيها لتجنّب ندف الثلج الصغيرة التي تتطاير مع الرياح. وقد ركنـت بعـض سـيارات الأجرة في المحطـة، مـن دون أن يسـمح السـائقون للريـاح الباردة بردعهم عن الترجل من سياراتهم للدردشة والتـدخين، كمـا تجمّع عشّرات
 الشُارع، بينما وقف النصف الآخر في الطابور للحصول على على حصتهم من الطعام.
 البسيطة تثلج الصدر، فهي تثبـت أن سكان المدينة يمكنهم أن يتكيّقوا هـ ع أحلك أوقات السنة وأكثر ها كآبةً ناشرين فيها الأجواء الحميمـة والدافئة، بعـد أن تمكّنـت الضحكات والأحزان والأفكار التي تغذّيها الكحول من أن تطرد الرياح المتجمدة، بالإضافة إلى ارتداء معاطف شتوية ثقيلة، وبناطيل رسمية، أو تنانير ضيقة وجوارب طويلة وانتعال أحذية ذات كعبٍ عالٍ، إنهاتسليَّ ما بعا العمل ، وشرارارة بدايـة فصـل الشُتاء تنطلق في الأجواء، وكـلك المغازلـة، والإثـارة، والترقـب والأمـل في حلـول فصل الصيف مرةً أخرى في الأيام المقبلة.
فتحت جيسيكا الباب الثقيل، ودخلت الحانة، فانبعث مـن المطبن مزيج مـن الروائح القوية وخاصة رائحة الجبن والثوم. 192

ثم رأت فرانك دومينيس يجلس في الزاوية التي تقع قبالـة البـاب، وهـو يضـع كأنــا وزجاجـة كـو لا على المنضـدة أمامـه، فوقف بلياقـة فور اقترابهـا منـه، وقـال: "مضى وقت طويل لم أزر فيه هذا المكان، وربمـا كانـت زيـارتي الأخيرة لـه قبـل أن يغيّروا الديكور".
خلعت جيسيكا معطفها، وعلَّته على ظهـر كرسيها، وقالت لـه: "أنـا أقيم في الجوار"، تمم جلسا على مقعديهما، وقد شُغّلت مقدمة أغنية "وين يور جون" للمغنية إيبو نور مالي عبر مكبرات الصوت.
قال دومينيس، وهو يرفع كأسه إلى شفتيه: "هذا يعني أنك تـتردّدين كثيرًا إلى
هذا المكان".
قالت له: "لا، لم أصل إلى هذا الحدّ".
قال دومينيس رافعًا إصبعه لجذب انتباه النادل: "ماذا تشربين؟".
"سأدفع ثـمن شُرابي".
نظرت جيسيكا إلى الزجاجة الفارغة على المنضدة، والكأس المملوءة بالثلج مع القليل من المشروب العسلي في أسفلها، فلاحظ دومينيس أنها تنظر إلى كـأس شر ابه، فابتسم ابتسامة عريضة أظهرت أسنانه، وقال لها: "تجاهلي هذهي وانـي واطلبي مـا

تريدينه".
بدأت الابتسامة المر تسمة على وجهه تتلاشى تدريجيًا، عندما قـال مـا توقَعته
جيسيكا قبل ثوانٍ: "منذ ثمانية أعوام، وخمسة أشهر ويومين". سألته: "أهي المدة التي لم تحتسِ خلالها أي كأس كحول؟" أجابها: "يبدأ برشفة فأخرى، ثم يلي ذلك ضـرب، إلى أن تنفلت الأمور بعـد

ذلك".
نظرت جيسيكا إلى جليسـها بدهـُـه، بعـد أن راودته بعض الأفكار المبتذلـة والممزوجة بالرومانسية، فكان يتحتّم على البطل أن يبلغ الحضيض حتى يـلـي إمكانياته. فيحتفـل النـاس عــادة بالفنـانين والرياضـيين الـذين تغلّبـوا علـى إدمـان

الكحول والمخدرات، في حين أن أولئك النين لم يتركوا الأمور تخرج عـن نطـاق


 حياة الجريمة وتعاطي المخدرات، لك كـُّ الاحترام! واسمح لـي بأن ألتقط إلى الـى جانبك صورة سيلني. طلبت جيسيكا كأسًا من النبيذ الأبيض من النادل، وقـد أبهرتها فكـرة الماضي المظلم، وسيكون التظاهر بخلاف ذلك نفاقًا، فسـألته: "هـل تغيّرت الحيـا إليك بعد الإقالع عن احتساء الكحول؟".

 يتحتّم عليه أن يستمتع بالمشُهد الساحر قبل زواله اله. نظر دومينيس إلى كأسه تم إلى جيسيكا، وأخيرًا قال لها: "كلا".



 والخيانات، والحبّ... والأمر الوحيد الذي قد يتغيّر هو الطريقة التي ينظر بها المرء
إلى العالم".

وضعت جيسـيكا كاحلها فوق ركبتها، وأخفضت يـديها إلى حجرهـا، فهي تعرف الكثير من مدمني الكحول والمخلدرات الذين سيكون الإقلاع بالنسبة إليهم

 الإقلاع عن الكحول بحـد ذاته ليس كافيًا، بـل يتحتّم علـيهـم أن يكونوا مستعدين

لمواجهـة العـالم مـن دون أن يكونـوا بـحاجـة إلـى الأمـان الـذي تـوفّره المسـكرات لتظظيم الفوضى التي أحدئوها.
بعد أن سـاد الصـمت لفـترة وجيزة، احتسى دومينيس شـرابه، وسـألها: "هـل
تعرفين أين تقع أنكوريج؟". جيسيكا رأسها نافية.
 الكوكب تمامًا، وقال: "أنكوريج هي أكبر مدينةٍ في ألاسكا". عندما وضع النادل كأس النبيذ على الطاولة، طلب منه دومينيس أن يجلب لـه كأس كولا أخرى.
سألته: "هل انتقلت إلى فنلندا لتبقى صاحيًا أم العكس هو الصحيح؟". أجابها: "لقد صحوت في الطائرة، بعد أن كنت ثملًا عندما استقلقلتها، مـع أنني كنت أهرب من الكحول ومن نفسي ومـن أنكـوريج، وكنـت على استعدادٍ إلى أن أذهب إلى أيّ مكان أشعر فيه بالاستقرار". سألته: "حسنًا، لماذا اخترت هلسنكي؟"
ردّ قائلًا: "إذا قرّرتِ التّخلي عـن كل شـيء في حياتك، فستلجئين إلى مكـان
يتضمّن عنصرٌا واحدًا مألوفًا على الأقل ".
قالت له: "أتقصد الطقس؟" .
أسند دومينيس ظهره إلى المقعـد، وشبك ذراعيه أمـام صـدره، وتـابع قـائلًا
بغموضٍ : "الطقس، والظلام".
ارتشُفت جيسيكا نبيذها، فشعرت بأن الكأس البـاردة كانـت أدفأ مـن شفتيها المتجمدتِن من البرد القارس".
تـابع دومينـيس كلامـه قـائلًا: "أنكـوريج وهلسـنـكي مختلفتـان بشـدة، ولكـن الطقس في كليهما مماثل، فهو لطيفٌ، ومشمسٌ، ومعتدل في الصيف، وباردٌ وطويلٌ

سألهه: "أتتعر في الظلام بأنك في موطنك؟".
ردّ قائلًا: "دعينا نقـل إنتي أشَـعر بـالظالام/الـداخلي، إلا أنـه قـد يكـون الخـارج
مظلمُا أيضّا، هل فهمتِ قصدي أيتها المحقعَّ؟".
قالت له: "نادِني جيسيكا".

شكر دومينيس النادل على إعـادة مـل كأسه، وقـال لهـا: "كمـا تريـــين، أيتهـا

 أن ألاسكا تعجّ بالجنود، ولكن الناس هناكُ يشـربون للأسباب نفسـهـا التي يشُرب الناس من أجلها في بلادك، فهم يهربون من الظلام، ويحتفلون بالصيف المسُرق من دون أن يملك أحدهم أدنى فكرةٍ حول الوضع عند خطوط العرض الأخرى، فيُعتبر
 يمكـنهم تختّلـه إلا إذا قـرأوا روايـات فرانـك ميلر المصـورة، أو شــاهدوا مـؤثرات

سألته: "هل التحقت بالجيس، يا فرانك؟".

ردّت قائلة: "تبدر و كأنك كنت تمارس أي مهنة قبل إقلاعك عـن المشُروب،
وانتقالك إلى هلسنكي!". أجابها: "سأعتبر كلامك مجاملةً".
قالت له: "ربما لا يجدر بك ذلك، فلم أكن أثني على ما كنت عليه هنذ وقـتٍ

ابتسم دومينيس من جديد، وقال لها: "بالطبع لم تقصدي ذلك".
دخل فوجٌ من المحتفلين إلى المطعم، بعد أن مسحو ا أحذيتهم على السجاد. نظرت جيسيكا إلى ساعتها، فهي تعمل على مدار الساعة، ويـجدر بها أن تأخذ العمل بعين الاعتبار الآن، فقالت محاولةَ ألا تبدو مهتمة بما سيطلعها عليه: "أردت

اطلاعي على معلومات تتعلّق بياماموتو ونيرفاندر ".
 تعرف الحقيقة جيدُا، ولكنها لا تريد أن يعلم فرانك دومينيس بما تفكّر فيه، لأن هذا

 يخبر ها بمعلومات كثيرة عن نفسه. لقد تعرّفت جيسيكا إلى عدد كبير مـن الرجـاله، وارتكبت أخطاء فادحة بحق نفسها، بعد أن صدّقت ما يكفي من الأحاديث الوديـة، حتى بلغت مر حلةً متقدمة تستطيع فيها تحديد الوقت الذي تكون انِيه فيه نقاط الضعف الو
 للضعف أن يخفي الدوافع الغامضة والنوايا السيئة أيضًا، لكن تلك المسألةٌ مختلفةٌ

تمامٌا.
قالت له: "كلّلي آذانٌ صاغية".

تمازجت خصلات شعره الأسود الكثيف الذي يغطّي رأسه وبعض خصـلات الشُيب على الصدغين، وما زاد من جاذبيته تسريح شعره إلى الخلف.


احتساء كأس النبيذ".
سألته: "ما الفائدة من ذلك؟".
ردّ قائلأ : "لأنك قد تودّين طلب كأس أخرى".

قالت له: "سأشرب كأسي الأولى في أثناء حديثك، إذا كا كنـت لا تمانع". ردّ قائلاً: "أخشتى أن ما سأقوله لك لك لن يستغرق و وقتًا طويلًا".



> مقابلتي وجهُا لوجه".

قال لها: "ولكنتي أظنّ أن هناك الكثير من الجرائم التي ترتكـب في العـالم تعـدّ
أخطر مما لدي"."
لم تردّ جيسيكا، بل وضعت كأسها على الطاولة، ومسحت يدها بما بمنديلها. ضجّت الصـالة بالضححك، بعد أن استقرّ المحتفلون الـذين دخلـوا الحانـة منـذ قليل على بعد أمتارٍ قليلةٍ من جيسيكا وفر انك. خلا صـوت دو مينيس مـن اللامبالاة التي استتحوذت على انتباه جيسـيكا في
 تستخدميه ضدي، هل توافقين على ذلك؟".



 . با وطلب لقاءها.
قال لها: "ليزا فتاةٌ لطيفة، وذكية وترتقي على كل الكلام الهـراء الذذي يتهامس
 إلى جلسـات التصوير التي تغوص فيهـا، كمـا تغوص السـمكة في المـاء، ولكنهـا كانت تفعل ذلك من أجل البقاء فقط، وفي الواقع لم تكن تستـمتع بمـا تقوم بـه، ولا تتوق إلى الاستمرار بـه، كمـا يفعـل الـذين يعملـون في هـذا المجال، ولهـــا السـبـب أحبتها".
سألته جيسيكا بنبرة لا تـترك مجالًا لأي تفسـيرٍ آخر غير الفضـول: "مـا مـدى قربك من ليزا؟".
 داخل كأسه، وقال: "أعلم أنك تفهمين معصدي، أيتها المحقفـة، لكـن ليز ا واحـدة من أصل عشرة، بعد أن فشّلت علاقاتي بالفتيات التسع الأخريات".

صمتت جيسيكا، وهي ترتشف رشفةً أخرى من شُرابها، فبدا استفسـارها غير.
 إذا بدأت في التحقيق في تفاصيل الحياة الجنسية لفر انك دومينيس. قـال لهـا دومينيس بصـوت خافتى، على الـرغم مـن الصـخب المنبعـث مـن
 يمكن أن تشاركها مع أي شخص آخر في الظروف الطبعية....". انحنت جيسيكا لتوفير الظروف المواتية لإجر اء حـديث سريّ، وقالت له:
"تعني الظروف غير الطبيعية، يا فرانك".

حرّك دومينيس مكعبات الـثلج في كوبـه نصف الفـارغ، وبـدا أنه على وشـك الخروج عن صمته، والإفصاح عما يعرفه من معلومـات، مـا يعني مغـادرة المنطقـة التـي تسـعره بالراحـة، عنـدما كـان يحتغظ بأسـرار أصـدقائه، ومـع ذلـك قـال لهـا: "أخبرتني ليزا بأن ماضي والـدها مجهـول، لهـذا السـبـب قـد حز حم حقائبه وغـادر اليِبان، وانتقل إلى مكاٍٍ بعيد لا يمكن أن يعثر عليه فيه أحد". سألته: "هل كان ذلك المكان فنلندا؟".
ردّ قائلًا: "بالضبط، لقد أحضر ليزا، التي كانت تبلغ من العمـر بضـع سـنوات
فقط
تجهّم وجه جيسيكا، وقالت: "انتظر لحظة، ولكنني كنت أظـنّ أن ليـزا ولــدت
في فنلندا".
هزّ دومينيس رأسه نافيًا، وقال لها: "تزوّج والـد ليزّا من امرأة فنلنديـة بعـد أن وصل إلـى هنـا، ويبـدو أن والـدة ليـزا البيولو جيـة ماتـت في اليابـان، بعـد تعرّضـهـا

لمضاعفات في أثناء ولادتها".
تذكّرت جيسيكا الصورة التي رأتها في غرفة ليزاه، فأدركت الآن أنها افترضـت ببساطة أن والـدة ليزا فنلنديـة، ولكـن ليـزا اليسـت نصـف فنلنديـة، بـل إنها ليسـت فنلنديـة بالكامـل، كمـا أن والــديها يحمــانان الجنســيـة اليابانيـة، وتظهـر المحادئــة

التـي تجريهـا الآن مـع مصـدر ها صـورة سـيئة عـن الشـرطة، وغيـر احترافـــة علـى الإطلاق.
 أحدهم، لكن مِمّن كان يختبئ؟ هل تلاحقه الشُرطة؟".
قال لها: "لا أدري، كما أن ليزا لم تكن تعرف من يلاحقه أيضّا، وكل ما أخبرك به الآن كان مجرد تخمين، لأن والدها رفض أن يطلعها على أسرار ماضـيه، وسبب اضطرارهما إلى مغادرة اليابان".
سألهه: "وهل حدث كل ذلكـ... في أواخر التسعينيات؟ أعتقد أن هذا الأمر
يتعلَّق باختفاء ليزا".
قال لها: "لا أعتقد... أعني، لا أعلم ما إذا كان الأمر كذلك، ولكنني أعرف أن
ليز ا كانت خائفةً من والدها".
سألته: "لَّ؟"
قال لها: "يبدو أن كل شيء بدأ عندما بدأت شعبية ليزا تتز ايد عبر الإنستغرامه
 رخار جها، ولم يكن والد ليزا راضيًا بذلك، فأدّى الأمر إلى توترّ علاقتهما معًا".
 الآن أن تلك المعلومـات لهـا صـلة بالقضية، فقالـت لـه: "هـل كـان الخـلاف حـول شهرتها عبر وسائل التو اصل الاجتماعي بشُكل عام؟ أم حـول مـا كانـت ليزا تنشـر هـر عبر الإنستغر ام تحديدًا؟".
ردّ قائلألا "لا أدري، ولكنن والدها طلب منها أن تتوقّف عن نشر القصص عـبر


هزّ فرانك دومينيس كتفيه، ثمت أفرغ كأسه دفعة واحدة، وقال لها: "هذا يعني...
أن والدها كان يهّدّدها بهذه الطريقة من دون أي سبِب وجيه".

ظهرت أمام جيسيكا صورة الـُّبح عندما كان ينظر إلى ليزا في فينيكس، هـل كان يعرف والد ليزا؟ هل يُعقل أن يكون هذا كل ما في الأمر؟ قالـت لـه بهدوء: "تـم اختفت ليز|".
 مكنونات صدره، وقال: "ظنتت أنك سترغبين في معرفة كل ذلك".
 حصل كل ذلك؟ أعني، متى أخبرتك ليزا بالأمر؟".
أجابها: "حصل ذلك منـذ شـهرين، وكنـا يومهـا و حـدنا في النـادي بعـد إغلاقه
ارألها: "هل تريدين جيسكا بقية نبيذها أخرى، وقالت له: "حسنًا".

سحبت جيسيكا عشرين يورو مـن جيـب معطفها، ووضـتـها أسفل الكـأس، وانتصبت واقفة، وقالت له: "فلتشرب أنت كأنّا ثالثة من الكولا". بدت على ملامح وجه دومينيس خيبة الأمل، وقال لها: "لقد قطهت كل هـذه المسافة من لاوتساري". حملت جيسيكا معطفها، وقالت له: "وأنـا أقدَّر لـك ذلك، يـا فرانك، ولكـن ربما يمكنك الاتصال بإحدى الفتيات انتـع" ". ضحكك فرانك ضحكةٌ خفيفة، تخخفي وراءههـا نفحـة حـز ن، تُم تلاعـب بكأسه الفارغة، بينما استدارت جيسيكا استعدادًا لمغادرة المكان.

قال لها: "مهلاً، أيتها المحققة".
سألته: "ما الأمر؟".
سألها: "هل تعتقدين أن والد ليزا اله علاقة باختفائها؟".
حدّقت جيسيكا إلى دومينسس للحظة، وقد آضفى الضوء الأصفر على وجهـه جاذبية كبيرة، ما جعله يبدو تصويريًا.

ابتسمت له بلطف، وقالت: "أتمنّى لك ليلة سعيدة، يا فر انك".

## ردّ قائلًا: "أتمنّى لك أيضًا ليلة سعيدة، أيتها المحققة".

لفّت جيسيكا وشاحها حول رقبتها، وخرجـت لتواجـه الريـاح المتجمــدة، تـم أخرجت هاتفها، وهي تعبر ممر المشـاة، وقِد ضـَّ رأسـها بأفكـار متضـاربة، ومنهـا اعتبار أن والد ليزا الذي سيعود من البرازيل غدًا، لا يُعقـل أن يكـون المسـؤول عـن اختفائها، ولكنه هدّدها بالموت، مهما كان ما يقصده من كلامه. أجاب يوسف بسرعةٍ مدهشَة.
قالت له: "مر حبّا، حاول أن تعرف موعد وصول طائرة والديّ ليزا صباح الغد، لأننا سنذهب لكي نقابلهمـا في المطار، واطلـب مـن راس أو مـن أي شـخصٍ آخر البحث حول خلفية والد ليزا".

قال لها يوسف: "هل توصّلتِ إلى معلومات جديدة؟".
 سألها: "أين أنتِ؟؟".
أجابته: "إنني في طريقي إلى المنزل".
سألها: "هل أنت متأكدة من أنك لا تريدين أي مساعدة؟".
تنهّدت جيسيكا، وقالت: "تصبح على خير !".

تردّدت أصداء ضحكات يوسف، وهـو يمازحها عـبر السـماعة، نــم قـال لهـا: "أريدلك أن تتوخّي الحذر وحسب، يا جيسي، إن دومينيس رجـل متوحش، ويبدو من أولئك الر جال اللعوبين...".
قالت له جيسيكا قبل أن تنهي المكالمة: "اذهب إلى الجحيم، يا يوسف".

## 38

 فوضع هاتفه المحمول في جيبه العلوي، وأغلق سـترته الجلديـة، وهـو يتنشّق هـواء الغابات البارد والنقي. كان في طريقه إلى مرآب السيارات قبل خمس عشـرة دقيقـة، ولكنه ما لبث أن غيّر رأيه، وقّرّر أن يسير على قدميه، فتو جّه إلى المقر الرئيسي نحو

 الطريق الأضـواء المشععة، وعلت أبواق السـيارات الصـاخبة، ودمدمـة محر كاتها،
 تـداخل فيهـا هلسنـكي الحضـارية مـع البيئة الطبيعية تستطيع التغلـب علمى زيف

 يشبه المسار الترابي الضيق المحفور بين الحشائش المتاهة إلى حد كبير، ففي
 فروعها، فحكم عليها بـالموت بسبب حجبها عـن أشـعة الشـمس، إذ غطّت طبقـة رقيقة من الثلوج الفروع اليابسة في تلك الليلـة التشرينية، ولفـترة وجيـزة ظنّت أنها تزيّنت بحلةٍ بيضاء مئل سقوف منازل الأحياء.
 نشأ محاطًا بالأشجار في قرية سودركولا، حيث كان يتصيّد الضفادع، ويرمي النئاب
 تحترق، فيغدو شكل طبتتها الخار جية المقرمشُة مثل الفحمب، كما كان يبني السـدود

في الجداول، بالإضافة إلى منزل خشُبي على شُجرتي بلوط شـاهتـين إلى درجـة أنـه لم يجرؤ أحد من أبناء حيه على التسلق إليه.
يوسف فتى ريفي استفاد من حياة المدينة في مرحلة عابرة من حن حياته، وفي بعض

 واستعادة نمط حياته السابقة.
أغمض يوسف عينيه، واستنشق رائحة الأرض الترابية الدائمةِ الرطوبة، فسمع صوت الرافعات، وفجأةُ عاد إلى عمر الثماني سنواتِ مرةً أخرى، وهو يمو يمشي علي على الطريق الترابي مع باس، سيبو، وجيـب، وتسـاءل بصـوتٍ عـالٍ عـن شـكل الـوحش

 بدأ يستعيد كل ذكريات الماضي، من نهر سيبونجوكي الذي يقسم سودركو لا كالسـيف، ورائحــة المســاحات الخضـر اء الرطبـة التـي تــود إلـى مرسـى قـو ارب التجذيف، ورائحة خشب الصنوبر المحترق، وانتشار السديم فوق سطح الماء.
 برائحة الورود الحمراء، وتلك الفتاة، التي اعتمر وإياها قبعة التخرّج، فبد الـبدا حينها أن العالم ملكهما وحدهما. عاشت عائلة أنّا على بعد بضعة مبانٍ فقط من منزل يوسف، وقد عرفا بعضهما منذ الطفولة، ولكنهما لم يبدآ بالمواعدة حتى نهاية المر حلة الثانوية، إلا أن قصته لم تكن من القصص ذات النهايات السعيدة، فقد عرفا بعضهما حق المعرفة، وآمن كل واحد منهما بالآخر، لأنه لم يكن لهما أي خيار آخر، فحكما على على علاقتهما بالههالاك لأن كل ما جمعهما كان مثاليًا في وقبٍ سابق لأوانه. توقّف يوسف في مكانه، واستنشـق الر ائحـة التي تفـو ستكون المرة الأخيرة التـي يـُـمّها فيهـا، ثـم توهّجـت و لاعته في الظلامه، وفاحت

رائحة التبغ التي طغت على الروائح الأخرى كلها، ولعـل تلك هي طريقته في قـل




 عمرهم. ويقود سيارته العائلية إلى السوبر ماركت لشر اء الحاجيات الضـرورورية، ــــم

 يتحقّق؟
لكنهما لن يفعلا تلك الأثيـاء معًا، بل سيفعلانها بـُـكـل منفصل مـع شـريكين آخـرين لـم يجتمعـا بهمـا حتـى الآن، وقــد آلمــه التفكيـر في ذلـك أكتـر ممـا آلمتـه الذكريات.

## 39

أغلق غامي هارغولا باب المرآب والتفت ليلقي نظرة على مسـاحة مزدحمـة، فكانـت الأشــياء المعلقـة على الجـدران كثيـرة، ومـن بينها أدوات وحقائـب إيكيـا الزرقاء، والأجهزة التي تعمل بواسطة البطارية. ومن الخارج بـدا كـل شـيء منظمٌ ونمّا، ولكن تراكم الأغراض يضفي الفوضى على المشُهد بـلا شـك؛ فعلى مـر السنوات
 بحاجة إليها، بل لأن امتلاكها إلزامي بالنسبة إلى الطبقة المتو سطة.
 المنزل، بينما كان يهمهم غطاء محرك سيارته، ثم فاحت رائحـة البصـل والأعشـاب الطازجة من المطبخ.
قال هارغو لا وهو في ممر المطبخ: "مر حبًا"، فالتفتت إليه سيني، وهي تجفّف النّف الوعاء الذي يقطر منه الماء، فكان يجلدر بتلك النظرة الخاطفة، والابتسامة الخفيفة

 ويتبادلان القبلات حينها لأنه وسـيني رغبـا في ذلك، وليس لأنها كانـت مفروضـة عليهما، ولم يتبقَّ إلا الأمل في استرجاع لاع تلك الكا لأليأيام.

دخـل هــارغولا إلـى غرفــة الجلـوس، وقـد أرخـى يديـهـ إلـى جانبيـه، وقــلال:
"عظيم".
يعلم أنه يستطيع أن يعانق سيني، ويضـمّها إلى صـرهـ، ويقبّل خـدّيها، وهـو


الذي أصبح خاملًا منذ فترةٍ طويلة لا فائدة منه، على الـرغم مـن أنه يشـعر بأنه أقل استسلامًا إن حاول.
ظهر إعلانٌ على شاشُة التلفاز للترويج لأريكة فخمة، بينمـا كانـت الفتيـات في غرفهن الخاصة يقمن بالواجبات المنزلية أو يعبثن بهو اتفهن الذكية، ومن المحتمـلـ أن يكون هو وسيني قد قدّما ميالًا تحتذي به هؤ لاء الفتيات.
جلس هارغو لا على الأريكة، وأطفأ التلفاز، ثـم سمع أزيز الشُحوم في المقلاة،
 المنزل الذي يضجّ بالحياة. ولكن على الرغم من أن جميع أفراد الأسـرة كـانوا في المنزل، فقد شُعر بأنه مهمل، وخلال دقائق، كانت سيني تضـي الوجبـة التـي أعـتّتها على المائـدة في انتظـار دخـول الفتيـات الجائعـات إلى المطبخ، وبعـد أن يـرحّبن
 مكانه، ليتشاركوا تناول طعامهم بصمت. حرّك هارغولا جهاز التحكم عـن بعـلـ، وحـدّق إلى شاشـة التلفـاز المطفـأة، إنها



 على الأريكة يتظر عشاءه، على الرغم مـن تبعيته، وأخلاقيـات عمله التي لا تتزعزع، ومسؤولياته الليلية التي كانت سبب تفكّك العلاقة. متى توقف عـن المحاولـة؟ يحتـاج إلى بـذل المزيـد مـن الجهـــل، يحتـاج إلى التوقف عن التفكير في جيسيكا.
سألت سيني هارغولا في أثناء مغادرته المطبخ، لإحضار معطفه وقبعته: "إلى أين تذهب في هذا الوقت المتأخر من الليل؟؟". قال وهو يفتح باب المرآب: "سأقوم بجولةٍ في السيارة، أحبّك".

## 40

نظرت جيسيكا إلى ساعة يـدها، فكانت التاسعة إلا خمـس دقائتز. أغمضـت عينيها، واستمعت إلى قعقعة المصعد القديم، وهو يتّجه نحو الطابق السادس. كـا كـان المبنى مظلمًا، وهي لم تضغط على زر الإضاءة في أسفل بيت الدرج عندما دخلت، ولكن ضوء المصعد الأصفر الخافت أومض في أثناء صعوده، فانعكس على مدخل السلم المعتم.
يعدّ المبنى السكني الذي يعود تاريخه إلى القرن الماضي، والذي شهد حربين عالميتين، مستودعًا لمجموعة من المعلومات، والتجارب، والأحاسيس، والأذواق المختلفة، والروائح الكريهة، والحياة الصاخبة، وعاطفة الحب، وحالا ولات الطلاق، والو لادة والوفيات التي لا تعدَّ ولا تحصى. كان الموت حاضرٌا في شـقة جيسـيكا أيضًا، فقـد لفظ إرني أنفاسـه الأخيرة في غر فة ضيوف جيسيكا، وهي تضغط على براجمـه الهزيلـة. ومـع أنـه مرّ نصـف عـام على موته، إلا أنه بالنسبة إلى جيسيكا يبدو و كأنه حصـل بـالأمس فقـط، ومـع ذلك يبدو كما لو أن حياةٌ كاملة قد مرّت بين رحيل إرني واللحظة الحالِية.

 في اتجاه شاحنةٍ متجهة نحوهم مباشرة، وكيف شُعرت بأصابع توفي الناعمة ملتفةَ حول أصابعها، وكيف صاح و الدها بصوتٍ عالٍ، عندما كانت والدتها تضغط على الدواسـة، وهي تقود بأقصى سرعة، لتحكم على مصير عائلتها الصغيرة بالموت المحتم. كيف تمكّنت جيسيكا من إخبار توفي بأنه سيكون بخير، فهي تتذكّر بأنها قالـت له إن كل الأمور ستكون على أفضل ما يرام، على الرغم من أنها لا تبدو متأكّدة مـن

صصة ذلك، وأن شقيقها الصغير لن يضطرّ إلى القلـق أبـدًا، لأنه سـيكون معها إلى الأبد، وسيعيــان من أجل مساندة بعضهمـا، فكان ذلك كـل مـا يحتـاج إلـى معرفتـه بغض النظر عما كـان سيحدث في تلـك الليلـة. ولكـن بعـد مـرور ثـوانٍ قليلـةٍ فقط،
 الصـغير والـبريء في الحـادث المـروع، وكـذلك جسـد جيسـيكا، ولكـن سُـمح لهـا

 شُعرت جيسيكا بدمعةٍ تتدحرج من خدها إلى ذقنها، ثُم تسـطط على الأرض، فبدا الأمر كما لو أن الزمن قـد توقّف، عندما استـقرّ المصعد في الطابق اللــادس، وانطفأ المصباح الضعيف، ولم تدرِ جيسيكا منذ متى وهي في في مكانها. جيسيكا.
فتحت جيسيكا عينها، لا لأن الصوت أخافها، ولكن لأنها كانت تأمل في أن
 آخرين، ولكنه يبدو أكتُر من مجرد ذكرى.

تندفع الدموع من تلقاء نفسها إلى خديها بغزارة.
جيسيكا.
يظهر عالمهـا الآخـر عـادةً في أنثـاء نومهـا، وأحيانُـا عنـدما تكـون مسـتـقظة،
ويسيطر التعب على جفنيها المطبقين.
تردّد صدى نباح كلب بـودل مـن شُـقَ السـيدة العجوز الغريبة التي تعـيسُ في الطابق الثالث، ثم حلّ الصمت المطبق من جديد.
استطاعت جيسيكا أن تشعر بأصابع والدتها على كتفيها، وهي تخـي الترق بـر برودة



ملموسُا ورائعًا جدّا، ومروعًا في الوقت نفسه، يمكن أن يكون من نسج خيالها.

استدارت جيسيكا ببطء حتى تتمكّن من رؤيـة الكـائن الـذي يحـّق إليها عـبر
مرآة المصعد، فظهر وجه والدتها جميلًا ومسُرقُّا من دون أن تحطّم عظامـه أو تشُوّه ملامحه بسبب الحـادث القاتلـ، ولكـن الومضـات السـريعة كـــفت الحقيقة، فهي تذكّر جيسيكا بالمكان الذي يتحوّل فيه الحاجب المتقّلب إلى اللون الأحمر الغامق
 سال إلى إحدى عينيها في اتجاه الفك.
أغمضت جيسيكاعينيها، وعندما فتحتهما، رأت والدتها كما كانت جميلة للغاية.

$$
\begin{aligned}
& \text { أخُشى أنهم سئأتون من أجلي، يا أمي. } \\
& \text { لماذا عساكُ تقولين أمرَا كهزا؟ }
\end{aligned}
$$

أعتقـد أننسي رأيتهـماليوم، أعتقـد أننـي رأيـت كاميلا ... لا تبكـي يا جيسـي،
ستكونين على ما ير/م، يا عزيزتي.

تنهّدت والدة جيسيكا بعمق، وهي تمسك بكتفيها برقـة وحـنـان، تـم أفلتتهـمـا، بعـد أن شـعرت باضطراب تنفسـهـا، إنها مثل الرعشــة الأخيـرة قبـل الشُـعور بـالبرد الأبدي، يُم غادرت والدتها المصعد.
غالبَا ما تكون الحقيقة على مرأى من الجميع، يا عزيزتي جيسيكا، الحقيقة هي

 الصعاب لا ستعادتها من جديد. أنا لا أفهمم...
أغمضت جيسيكا عينها، وعندما فتحتهما كانت والدتها قد اختفت. فُتح الباب الرئيسي في الطابق الأرضي، وبعد لحظة، أضيئت الأنوار في أسغل بيت الدرج، فمسحت جيسيكا دموعها بكمها، ثم انفتح باب المصعد.

## 41

دخلت جيسيكا إلى شُقتها، ثم توجّهت إلى غرفة نومها، ومن دون أن تخلـع

 الوهج المنبعث من الفناء عبر جفنيها إلى عينيها.
شـعرت جيسـيكا بـألم شـديد، بينمـا كانـت الــبرودة تختـرق كتفيهـا، فنهضـت
وبلغت الباب السري.
تعالَ إلى المنتل.
فأنا قادمة.
خطت جيسيكا نحو بيت الدرج، وهي تمسك بالمفتاح.
 الموازي الذي يفصل بين عالمين، أو البوابة التي تغصل بين واقعين، فهي تعود كـل ليلة إلى المنزل بعد انتهاء دوام العمل بصفتها جيسيكا نيمي للحظـات وجيزة، إلى أن تفتح الباب الذي يقودها إلى الواقع الآخر، وتندمج مع الاسم الوارد على فتحـة البريد الخاصة بالسكن المجاور للشارع، فون هيلينر. دخلت جيسيكا الشُقة التي أمضى فيها إرني أيامه الأخيرة، وهـو المنزل الذي
 الإنذار، حتى أضـاءت الأضـواء تلقائيًّا في الردهـة الكبيرة، فأغلقـت البـاب خلفهـانـا ووضعت المفاتيح على طاولة البوفيه.
شـقّت جيسيكا طريقها حتى آخر الردهـة، ثـم اتّجهـت إلـى غرفـة الجلـوس الفسيحة، حيـث تتسـلّ عـبر النوافذ الضـخمة الأضـواء السـاطعة مـن وسط مدينة

هلسنكي في مكان يقع بالقرب من متحف أموس ريكس، حيـث يوجّه شـعاع لامع نحو السماء، كما لو كان يبحث عن مكان القمر، ولكنه لا يعثُ عليه مطلقًا. دخلت جيسيكا المطبخ، وفتحت حاسوبها المحمول الموضوع على الطاولة، تم ضغطت على زر الغلاية الكهربائية، فساد للحظة السكون التا التام. ذكّر الصمت جيسيكا بإرني، فتخيّلت لحيته الخخيفة، ووجهه الشـاحب الشُبيه بالثعلب، وتجاعيده التي تضفي عليه كاريزما خاصة به، فكان يتحتّم على جيسيـا

 الغائرين، كما ضمرت ذراعاه حتى إنهما ما عادتا قادرتين على التقاط أي غرض، أو أو أن يقودا حتى جيسيكا من الظلام إلى النور . أغمضت جيسـيكا عينيها، وانتظرت بصمت أن يسـخن المـاء في الغلايـة، تـم سحبت كيسٌا من شاي الورد من الصندوق الخشـبي، ووضعته في الكوب، وعنـدما غلت المياه في الغلاية، أطفأتها.
تحوّل الماء إلى اللون الأحمر لحظة ركوده في قاع الكوب مثل دم شخخص قرّر أن يختار اللجوء إلى شفرة الحالاقة باعتبار ها الوسيلة الأمثـل للمـوت، فسـال الـلـو دمـهـ، وامتزج بالماء الذي يغمر أرض الحمام.
 فقرّرت أن تنتحر منذ زمن بعيل، عندما ارتفعت السحب السوداء التي لا يمكن اختر|قهـا فوق قنوات مورانو ساحبة جسدها ورو حها المنهكين من الحز ن والعار .
جلست جيسيكا إلى الطاولة، وأخرجت شريحة ذاكرة من جيبها، ثـم أدخلتها
إلى الحاسوب.
استعرضت العديد من ملفات الصور على الشاشُه، ومنها صور ليزا يامـاموتو،
 أكيفومي2511946، صور المنارة، رسمليزا اللمنارة، وجثة أولغا بيلوسوفا.

كما دوّنت جيسيكا كلا عنواني الموقعين عبر الإنترنت في ملاحظة رقمية، تـم همست قائلة: "مدونتان

سرية".
رنّ هاتف جيسيكا في تلـك اللحظة، والـرقم الظـاهر على شاشـة هاتفهـا كـان قصيرًا بشكل غير عادي، فتذكّرت أنها شاهدته من قبل .
وضعت الهاتف بجانب أذنها، وأجابت: "المحققة نيمي".
قال صوت أنثوي حاد: "يبدو أنك متعبة، ومع أنني أعلم أنه ليس وقت العمل،
إلا أن ذلك يفترض أن يكون أمرًا عاجلًا".
رسمت جيسيكا إشارة استفهام، واستغرق تعرّفها إلى صوت سيسي سارفيلينا
المزعج دقيقة تقريبًا، وكانت تتّصل من مكتب الطبيب الشُرعي. قالت لها: "أعتذر على الاتصال في هذا الوقت".
 بدا صوت سارفيلينا حادًا قليلًا و وحافتًا نوعًا ما، وكأنها تعضّ بأسـنانها الحـادة على ممحاة قلـم رصاص: "تمكّنـت مـن تسريع نتائج تسُريح الجئـة في المختبر،
 معينة، وهي لا تز ال على قيد الحياة". سألتها مستغربة: "ماذا؟".

قالت لها: "يبدو أن المادة عبارة عن مزيج، وهو نوعِ من أنـواع البِيتيد، مكـوّن من الديرمورفين والديلتور وبعبارة أخرى تلك المسكنات تُتُبه المـورفين، وقـد تكـون أكثير فعالية منه بكثير، وبالإضافة إلى الببتيدات هناك مادة مئل دير ماسبتين وأدينوريجولين، وربما لا تعني تلك الأسماء الكثير بالنسبة إلى الإنسان العـادي، ولكـن جـوهر مـادة الببتيدات، أو البروتينات الصغيرة، يتمّ تشكيلها في صنع مادة معينة غير عادية". سألتها: "ماذا يعني ذلك؟".

ردّت قائلة: "إنه سمٌّ يفرزه كائِّ حيٍ صغير يسمّى فيلوميلدوسا متعدد الألوان". سألتها: "هل ميدوسا هو قنديل البحر؟".

 غوغل، فيلوميلوسسا متعدد /الألوان".
قالت سارفيلينا عندما شُعرت بأن جيسيكا لم تعد تصغي إليها: "هل لا تزالين
تسمعيني، يا نيمي؟".
ردّت قائلة: "نمه، كنت أنظر إلى ...".








 منصل"، صمتت سارفيلينا للحظات، ثـم بدأت تلعن نفسيها، وتقول: "اللعنة، كان يتختّم علي أن أعرف ذلك منذ اللحظة التي رأيت فيها آثار الحروق على جلى جلد الضّحية، إذي يسود اعتقاد أن سمَّ الضفدع يُطهرّ الجسد والروح، وتُعرف تلك الممارسة باسم كامبو" . قالت: "ماذا؟ كيف.... أعني... هل يمكن أن يكون ذلك السم قاتَّ؟؟" ردّت قائلة: "كنت سأصل إلى هذا الجزء للتو، يا نيمي، بيرني بصفتي طبيبةً محترفة،



بالبهجة، فإن تلك المادة التي يفرزها الضفدع عندما يدافع عن نفسه ضد أعدائه هي مادة سامة، ولن أسمح لهذه المواد بأن تمس نظام دورتي الدموية حتى وأن دُفـ لي مبلغ طائل لقاء ذلك".
بعد أن استمعت جيسـيكا إلى مـا أوضحته لهـا سـارفيلينا، نقرت على كلمـة كـامبو في شـريط بحـث المتصفح، فظهرت عشـرات الصـور للضـفادع الخضـراء، والعلامات الحمراء المحترقة على الجلد بواسطة عصا صغيرة، بالإضافة إلى بعض

العلامات المحترقة على شكل خط مستقيم، وبعضها الآخر على شكل دائرة.
 ولا شكّ في أن تلك المرأة الأوكرانية مارست تلك الطقوس الغريبة. سألتها: "ولكن هل يمكن أن...".

$$
\begin{aligned}
& \text { قاطعتها قائلة: "هل أنت على عجلةٍ من أمرك، يا نيمي؟". } \\
& \text { تبع السؤال الذي طرحته ثوانٍ من الصمت المطبق. } \\
& \text { ردّت قائلة: "لا ولكن...". }
\end{aligned}
$$

قاطعتها من جديد قائلة: "الإجابة المختصرة هي أنه يمكن أن يؤدّي سم كامبو إلى الموت، وقد تّم الإبلاغ عن حالات وفاة نتجت عن اللجوء إلى معالجـة بعض الأمراض من خلال ممارسة طقوس الكـامبو في جميع أنحاء العـالم، وقد أصـاب

> بعض المرضى سكتات قلبية".
قالت لها: "يبدو أن ذلك ما أصاب أولغا بيلوسوفا".
 ذلك مرجحًا بنسبة كبيرة، كما أنتي توصّـلت إلى استنتـاج يوضـح مـا قـد يكـون أصـاب


 تُستخدم لتخفيف الألم، وربما أضيفت المادة إلى المزيج لتخفيف الألم الناتج عن تلك

الطقوس المؤلمة، كما أنني أجريتُ اتصالَا بزميلي في لندن، والذي أكّد شـكوكي حول
 أبدًا، ولا حتى بغرض التخفيف من الألم، ولكن جرح أولغا بيلوسوفا تلطَّخ بالكوديين، وعلاوةُ على ذلك عُثر على كميات كبيرةً نسبيًا من المور رفين في دمها". سألتها جيسيكا: "حسنًا، ماذا يعني ذلك؟".

 البوبرينورفين في دمها أيضًا". سألتها: "سوبوتكس؟"

 في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فضّل متعاطو المخـدرات القوية المحليون الهيرويين، ولكن اندلاع الحرب في في أفغانستان أدّى إلى إنتاج أفيون

 من فر نسا إلى هلسنكي.
قالت لها: "نعـم، وكمـا تعلمـين، لا يمكـن أن يتسبّب البوبرينـور فينـن وحـده في
 والمورفين، أعتقد أنه يمكن أن يؤدّي إلى انهيار الجهاز التنفسي فالسكتة القلبية".
 عرقًا، وهي لا تزال تمسك بالهاتف. سألتها: "هذا يعني أن ما تسبّب في موتها عبارة عن مزيج مكوّن من ثلاث مواد

أفيونية مختلفة؟". أجابتها قائلة: "نعم".

سألتها: "لماذا قد يتّمّ مزج كل تلك المواد معا؟". أجابتها قائلة: "لإثارة النشُوة لدى متلقي العلاج ج؟". أغمضت جيسيكا عينيها، وقالت: "أو لجعله مدمنًا". همهمت سارفيلينا كلامًا غير مفهوم حول إدمان العسل قبل أن تنهي المكالمة أخيرًا.

عندها وضعت جيسيكا الهاتف على الطاولة، وفتحت علامة تبويـبٍ جديـة بعد أن كتبتليزر ياماموتو والكامبو في المكان المخصص للبحث، وبعد تمرير عدة
 العـلاج بالكـامبو... الناثــطة الإعلاميـة ليـزا مامـاموتو ... هلسـنـكي البديلـة للصحة والحب، فالتقطت هاتفها في الحال واتّصلت بيوسف. ردّ قائلًا: "مر حبًا".
قالت له: "اسمع، يـا يوسف، أظُنّ أنتي عثرت على أمر مهـم، يبدو أن ليـزا كانت تروّج لعلاج يدعى كامبو عبر صفحة الإنستغرام الخاصة بها با، يتناوله الناس في مختلف أنحاء العالم عبر شبكة الإنترنت". سألها: "كامبو؟ ما نوع هذا العلاج بحق الجحيم؟"
قالت لـه: "سـأخبرك بعـد أن تجيبني عـن سؤالي، هـل سـمعت بمكـانٍ يـدعى هلسنكي البديلة للصـحة والحـب؟ لأن ليز اطلبت مـن متابعيها عـبر صفتحتها أن

قالت له: "ارتِدِ معطفك، وتعالَ لاصطحابي في الحال"".
 زجاج النافذة، الذي لم يظهر عبره في الخلفية سوى الظلام الدامس. عصفت الرياح المتجمدة فوق المبنى مصدرة صفيرًا انطلق مـن مدخنـة مو قـد المطبخ، كما لو كان صوت مزمار ضخم.

## 42

يقع المنزل الختُبي الأبيض الـذي يبلغ ارتفاعه طـبقين تقريبّا، في حي بـو كابيلا المثالي الواقع في شمال هلسنكي، والذي تطوّر في عشرينات القرن الماضي،
 النافـذة الكبيـرة كـل مسـاء، وكانـت تلك المسـاحة الواسعة التـي تبعـث في الـنفس
 مدار 34 عامًا مضت.
حان وقت العشاء، فوضعت والدته الملاعق على الأطباق في الطابق السفلي،

 حتى لا يسكب مرق حساء النقانق المغلي على أصابعه.


كانت المرة الأخيرة التي تمكّن فيها مـن التجـول في غرفته مـن دون انحنـاء،
عندما كان في الثانية عشرة من عمره.
وضع راسموس وعاء الحساء بججوار حاسوبه، ورفع مستوى كرسي الألعـاب

اقتربت منه، وراحت تداعب ساقيه.
إنه المكان الذي سيتناول فيه راسموس العشـاء الذي طهته لـه والدته، مثلمـا
 تكتظّ بالمقتنيات المختلفة، ومن بينها وحدة تحكم ألعـاب الأتاري سوداء اللـون،

وفيو ماستر بأقراصها الورقية، بالإضافة إلى مجسـمات ترانسفورمرز وماستر أوف

 ويتميّز رف ألعاب اللوحة بألعاب كالاسيكية مئل كونغمان، غوسـت كاسـتل وهيرو

كويست.
تثير غرفة راسموس حنين مواليد الثمانينـات وإعجابهم، ولكن المأساة تكمن
في أنه على الأرجح لم يسمح بدخول أي شُخصٍ ولـد في الثمانينيـات باستئنائه إلى
غرفته.
في الواقع الأمر الوحيد الذي يميّز الغرفة عـن الر حلـة اللامتناهية التي قام بها

 وإحداهما مخصصة للتصفح، والأخرى لممارسة الألعاب، إلى جانب علبة أتاكس كاملة الارتفاع ذات أضواءٍ ملونة، تتوهّج خلف الزجاج، ومعالج إنتل كور آي 9- 9



 سماعات الألعـاب في السـوق، ومـاوس لاسـلكي مصـمم للألعاب بشـكـل خـاص، ولوحة مفاتيح ميكانيكية، وكرسي مختبر سري. وقـد أنتفق راسـموس تُروةً صـغيرة على تلك المجموعة، التي تطلّب الحصول عليها اقتصادًا مركّزًا . ومن ناحيةٍ أخرى لم يكن مجبرًا على مشُاركة والديه في دفع إيجار المنزل الذي يوفّر له بالإضافة إلى الـى المكان الآمن الذي يقيم فيه، النظافة الأسبوعية على مدار اليوم، أما و ججبات الطعام ورمي القمامة ودفع تكاليف اللقاحات الإلز امية التـي يحتاج إليهـا سكان المنزل الثلالة فهي المصاريف الجارية التي يدفعها راسموس من جيبه الخاص.

في المقابل يـدير المحـامي راسـموس الشـؤون القانونيـة لشـركة والـده، والتـي
ساءت أوضاعها بشُكلٍ كبير في السنوات الأخيرة.

تعتمد تجارة الشر كة الصغيرة على السلع المصدرة إلى بريطانيا العظمى، وقد
 الاتحاد الأوروبي، وبين الحين والآخر يتساءل راسموس حول اليوم الـذي سـينفد
 طلبهها بالتأكيد، ولكن كل ما عليهما أن يفعلاه الآن هو أن يطلبا ذلك منه فحسـب، وحتى ذلك الحين ستخصّص أمواله لتجهيز هذا الكهف بأحدث الآلات. يمكــن لراسـموس تحمّـل تكــاليف المعـدات والألعـاب بشــكل أفضـل إن حصل على راتب محامٍ، ولكن من غير المحتمل أن يغيّر عمله طوعُـا على الأقلى،
 من المقربين منه، مع أن الوضع قد تدهور منذ وفاة إرني وتولّي هيلو زمـام الأمور،


 المتعلقة بالغرف المغلقَ، حيث لا يتعيّن على المحقق العثور على الحـل وحسـب،
 والقتل، فهو يحبّ التحدي المتوازن الذي يطوّر مستوى ذكائه إلى أعلى مستوىن ممكن.
يتناول راسموس طعامه، ثم يغوص في جلسة مـن اللعـب المكثف، ومـن بـين تلك الألعاب آبيكس ليغندز أو بجي أو إيسكيب فروم تـاركوف أو ك. أ. أد، بحسـب مزاجه في تلك الأمسية، ولكنه بدا مُشتت الذهن للغاية، ما لا يسمح له بالتر كيز على الـي كونه إيفر غلايزر 85، بطل حرب الواقع الافتراضي العظيم، كما أن التحقيقِ الحالي كان ممتعًا للغاية.

نقر راسموس على أيقونة البريـد الإلكتـروني فاستلم رسـالةً مـن هيلينـا لابي،
 بالتحقيق الأولي، فكان محتوى الر سالة بحد ذاته يُعّبر عن شُخصية هيلو، القصيرة
القامة، والتي تتناول صلب الموضوع مباشـرة، ها هي مادة فيسبوك.

قضى راسـموس خمـس دقـائق في إعداد الطلـب الرسـمي لفيسـبوك، وبمـا أن









 للمكوث في المنزل وارتداء الثياب السميكة واللعب بألعابه الإلكترونية المتنوعة،
 يفرض عليه ارتداء معاطف وسراويل وسـتراتٍ سـميكة، لأنه لا يضطرّ إلى إخفـاء جسده البدين، كما يحصل في أيام الصيف الحارة.
 تصبح غرفة راسموس أشبه بالقطب الشمالي، فقد أمضى الشُ الشّاء منذ طفولته مرتـديًا
 تمامٌا، وذلك بعد أن جعل الحساء الدافئ فروة رأسه تتصبّب عرقًا سبّب لـه الحكـة الحـ، يتحتّم علي أن أتذكَ بأن أضع المزيل من مستحضري الخاص.

وضـع راسـموس الوعـاء علـى مكتبـ، ونقـر على حاسـوبه، فظهر ت صـورة الشــاب اليابـاني علـى الشاشــة، وبعـد أن كــان راسـموس مقتنعـــا في الصــباح بـأن المستخدم الـذي علّق على منشـور يامـاموتو لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن
 موقـع ماسايوشـي. فاي مـن أن الأحـداث التـي جـرت في الفـترة الأخـيرة هـو الـذي يتحمّل مسؤوليتها كلها.
أمضى راسـموس طيلة الصباح، وهـو يفكّر بإمعـان في أهميـة تسلسـل العـدد
 جعله يستبعد ذلك الاحتمال، كما يمكن أن يكون أحد الأرقـام ناقصُـا، أو قـد يعني 25 كانون الثاني 1946، أو ربما تكون سلسلةٌ عشوائيةٌ من الأرقـام التي أرانـي أراد أكيفومي استخدامها لضـمان تفرّد ملفه الشخصي، ولكـن لو كـان الأمـر كـذلك، لكـان مـن الممكن أن يحصل على عدد ملفات أقل من الذي عثر عليه، فعلى الرغم من وجود الكثير من الحسابات باسم أكيفومي، فإن أعلى رقم صـادفه راسموس في بحثـه هـو أكيفومي 145.

 إمكانه معرفة محتويـات موقع ماسايوشي.فاي الخـاص بليزا يامـاموتو قبل حذفه لاكتشف الكثير من الحقائق المخفية. رنّ هاتف راسموس، فظهر اسم جيسـيكا، فراقب الاسـم، وهـو يومض على
 الدسم الغني بالدهون، فجعله ذلك يحلم لفترة و جيزة بأنه إذا وثق بنفسه بمـا يكفي
 صداقاتٍ جدية، ويخطّط لمواعيد غرامية، ويمارس الجنس، ومن يدري قد يتمكّن من تحقيق كل تلك الأحلام؟
ردّت جيسيكا: "أعتذر على الاتصال في وقتِ متأخر ".

قال: "لا بأس، لقد كنت أنظر للتو إلى صورة أكيفومي على شـاشة الحاسوب". تكلّمت جيسيكا بسرعة، فبدت منفعلة، وهي تقول: "إنك متيقظٌ على على الـدورام، حالنا جميعًا، هل سمعت من قبل بمادة تسمّى كامبو، وهي عبارة عن سمّ يُستخرج من الضفدع، ويُحقن بالجسم بعد إحداث حروق على الجلد؟".
أصغى راسموس إلى ما تقوله جيسيكا بتمعّن، وقال: "كامبو؟ لا، هـل هـذا مـا هـا كنا نبحث عنه مؤخرّا؟ هل تلك العلامات على جسلد أولغا بيلوسوفا...؟ ؟". قالت له: "تشير كل الدلائل إلى ذلك، ولدينا دليل قاطع يـدفعنا إلى الاعتقـاد

بأن ليزا ياماموتو كانت تروّج للعلاج بالكامبو عبر وسائل التواصل الاجتماعي". قال لها: "حسنًا، يبدو ذلك غريبًا من دون شك، ولكنتني تفحّصت كل صورها التي نشرتها عبر حساب الإنستغرام، ولم يرد ذكر الكامبو في أي واحدة منها". سألته: "ماذا عن قصصها؟".
ردّ قائلاً: "كنت سأخبرك بذلك للتو، فلسوء الحظ لا تبقى القصص أكثر مـن 24 ساعةٌ فقط"، وأردف قائلأ: "يمكن أن نحصـل عليهـا إذا تمكِّنـا مـن الـدخول إلىى

حساب الإنستغرام الخاص بها".
سألت قائلة: "كيف يمكن أن يصعب الحصول على إذن للدخول إلى حسـاب ليزا، يا راسموس؟ فالتحقيق يتناول جريمة قتل، لذا لا أظنّ أنه سيصعب الحصول

ردّ قـائلاً: "هنالـك بعض الإيجابيـات بخصـوص ذلك، يـا جيسيكا، فامتـاع السلطات عن السماح لنا بالوصـول إلى كل المعلومـات، يـدلّ على وجـود بعض الخصوصية في هذا العالم".
تناول راسموس ملعقتين من الحساء، وهو يتنظر رد جيسـيكا، تـم قضـم قـرن فلفل حار، كان يعوم فوق سطح الوعاء، ثم شعر بطعم الحر اللاذع في فمه.

قالت له: "لقد قلت لي، يا راس، إن موقع ماسايوشي.فاي خالٍ تمامْـا مـن أي
 عبر وسائل التواصـل الاجتماعي، وذلك يعني أنها تعمّدت فعل ذلك قبل اختفائها". ردّ قائلا: "نعم، أو ربما يكون قد فعل ذلك أي شــخص استطاع الوصـول إلى

هاتفها بسهولة".
قالت لـه: "أنـا متأكـدةٌ مـن أن موقـع ماسايونــي. فاي يحتوي على معلو مـاتِ
 من كان برفقتها ليلة وفاتها".

بحث راسموس بهدوء عـبر غوغل عـن المصـطلح، فـامتلأت شـاشُـته ذات 24
 تتناول الكامبو، وعلى الأقل لا يبدو أن أحدهم أساء استخدامهـه، أو ار تكب أي فعـل غير قانوني يرتبط بعلاج الكامبو، وإلا لكان انتشر عبر مواقع الإنترنت". قالت: "لدينا اسم المكان بالفعل، هلسنكي البديلة للصحة والحب، ونحـن في طريقنا للتحدث إلى المالك".

قال لها: "هذا رائع"
ردّت قائلة: "شكرًا لك، يا راس، ولكن على ما يِدو ستكون الليلة طويلة". تنهّدت جيسيكا عبر الهاتف، فافترض أنها على وشك أن تقول ليلـة سـيدة،

t.me/soramnqraa

ولكن راسموس سبقها قائلا: "جيسيكا...".
أجابته على الفور قائلة: "نعم؟".

قال لها: "أشـكر ك على دعوتي لتنـاول طعـام الغـداء، فقد كانتت بـادرة لطيفة
للغاية".
ردّت قائلة: "بل شُكرُا لك، يا راس، كمـا يتحتّم علينـا القـيـام بـذلك في معظم
الأحيان".

## 43

توقّفت هيلينا لابي خارج المنزل الأحمر في كونـالا، وسـحبت كـبابح اليـلـ، ثـم نظرت إلى نافذة الطابق الثاني، فلمحت امر أةٍ شَقراء طويلة القامة منهمكـة في أعمـال

 القادم: عشُاء اليوم سيكون طعامًا هنديًا، وهو يعدّ مقبو لألا للغاية، ولكنه صصحيّ أكثر من اللازم بالنسبة إلى هيلو، بالإضافة إلى ذلك، تدركُ هيلو أنها ستستيقظ جائعـةُ في منتصف اللليل، كما تفعل دائمًا عندما تتكوّن و جبة المساء من الحبوب فقط. مزَقـت غــلاف شـطيرة الهمبرغــر ذات الجـبن المضـاعفن، ورمتـه في حجـرة

القفازات، ثم فتحت حقيبة حاسوبها، وأخر جت منها مجلدًا بلاستيكيًا. لا يز ال محرك السيارة يعمل، بينما كانت ترطَب سبابتها بلسانها لتقَّبَب كدسـة الأور اق التي بين يديها، فالفحص الأمني الأساسي الذي أجر ته الشـرطة العسـكرية في عام 2007 موجود في الأعلى، وهو التحقيق الروتيني الذي يُنجرى حـو لـ كـل مـن
 خلفيةٍ خالية من أية عيوب، ما جعل قبولها في الشرطة أمرًا محسومًا الوثيقة التالية هي التقرير السري الذي أسر بإجر ائه نائب رئيس الشرطة أورانين

 السيارة العلوي الضعيف.
توفَيـت والـدتها تيريـزا فـون هيليـنـز (260561-1521) ووالــدها أكســر كوسـكي (140158-(1113) ونستيقها كريسـتوفر فـون هيلينـز (241289-
1412) إثر حادث سيارة في 4 مايو عام 1993، ووفقًا لتقرير حادث تصادم مروري في معاطعة لوس أنجلوس، تُسْير الأدلة التقنية التـي جمعتـ مـن مكان الحادث وبيانات السائق وأفراد الأسرة (إن لم تثتبت بشكل قاطع) أن تيريزا فون هيلينز قادت سيارتها متعملة في اتجاه حركة مرورِمعاكسة، ، بقصد قتل نفسها وأفراد عائلتها جميعهم. تبّاها في حزير/ن 1993، رايمو وبولا نيمي... وهما أبو/هـا بالتبني....وأخت الأب أصابها مرض خططير عام 2002 وهـو ورم في المتخ، تُمتوتوفيت عام 2004 إثـر تعرّضها لنوبة قلبية.

هزّت هيلو، رأسها، وقلبت الصفحة التي تشـير إلـى المـوت، جيسـيكاكا نيمي، جيسيكا فون هيلينز، هل هنا هو السبب الني جعلك تصـبحين ما أنتت عليه؟ لقـد عانيت من ألمكبير، وخسرت حياة أفراد عائلتك في في سن مبكرة هل كان إرني بمثابة والدك الثالثب وقد فقدته أيضًا.
إنها مصابة بتلف كبير في النخاع الشوكي، ويُيترض أنتعاني في في المستتقبل من
مشاكل في الحركة لبقية حياتا ... رنّ هاتف هيلو، فكانت المتصلة هانانا، وهي تلوّح
لهاعبر النافذة، والهاتف على أذنها.
أُمارت هيلو إلى الأوراق المو جودة في حجرهـا، تــم أوقفـت عمـل المحركـ،
وهي تتمتم قائلة: "إني قادمة، قادمة".
اعتادت هانا على انهماك هيلو في العمل في المنزل طوال الوقـت، فربمـا تكـون وظيفة هانـا بصفتها ممرضـة أكثر استـنزافًا مـن الناحية العاطفية مـن وظيفـة هيلو، ولكنها على الأقل ليست مضـطرة إلى اصطحاب ملفـات المرضـى إلى المنزل في

نهاية مناوبتها.
قلبت هيلو الصفحة الأخيرة في المجلد، فبدا جليُّا أنها نسـخةٌ مصـورة لوئيقـة قديمة، وهي تشخخيص يعود إلى عام 1998، وقد طُبع على آلـة كاتبة، ووقّعه طبيـب الأطفال النفسي أولي فونامو، وقد دوّن جينس أورانين في الزاويـة اليفنىى في أعلى

الصفحة ملاحظة، لا تظهر في أي قواعد بيانـات، وقـد عـرف ميكسـون ذلك طوال الوقت . كما شغلت تلك الأزمة الوجودية الصفحة بأكملهـا تقريبًا، فميّز أورانين بعض العبارات هنا وهناك بواسطة قلم تخطيط أصفر اللون.
قد تكون تلك مرحالة ما قبل الأعراض، وهـي تـمّيّز بتجارب ذاتية غير
 أعراض التفكير والسلوك المجزأ، والخال النعابي (النغكـك) والأوهـام التـيتتعلّق بمحيطها، علمى سـبيل المئـال، تلــك التـي تتعلّق بـبعض الأشخاص المحيطين با 4 الما
أعادت هيلو الأوراق إلى المـجلد وهمسـت قائلـة: "لقـد أمسكت بك الآن،

فجأةٌ لم يعد ذلك يبدو بهذا السوء، إلى جانب ذلك هي الآن مشـحونة بطاقة عظيمة، وتأمل في أن تكون هانا في مزابِ جيدِ أيضًا.

## 44

أحكم غامي هارغولا قبضته على المقود الجلدي، ثم حوّل السـيارة إلى الوضع المحايد، فبقي المحرك في حالة دوران عند الإشارة الحمراء، حيث يتقاطع ميريبيلونتي وراسذولارينتي، ثُم دوّى المحرك بقوةٍة على الرغم من أن الصوت لم يكن متناغمٌا مع
 يشُعَ فيها الضوء في كايفوبريستو . وفي الأمسيات التي تعجّ بالسيارات الرياضية المتنوعة في ميريكاتو، حيث يصطفّ النـاس للحصـول على الآيس كريم وركوب الز لاجـات
 تحتوي مدينة على وجهين متعارضين.

 من المكان الذي ركنها فيه ذلك الصباح بعد التحقِّق من المكان الذي عُثر فيه على الجثة التي كانت ملقاة على الشاطئ.
 ومـا إن لفحتـه الريـاح البحريـة حتى ارتجـف مـن الـبرد، كمـا ظهرترت صفحة المـاء
 معاناته، لا يزال كوكب الأرض على قيد الحياة.
نظر هارغولا حوله، فرأى المباني البيضـاء المكونـة مـن ستـة أو سبعة طوابق،
 على شرفة زجاجية. هو يتذكّر جيـدُّا عمليـة التجديـد التي خضـعت لهـا المنطقـَ في مطلع الألفية الثانية.

أُطلق في السابق على أورينكو لاهتي اسم موستالاهتي، وكجزءٍ من التحول، تحوّل بلاك بابي إلى ساني باي، وتغيير الاسم يبدو جريئًا نوغًا ما، وموفقًا. على الرغم من أنها السـاعة العاشـرة والنصف مسـاءً، إلا أن المصـابيح كانـت

 سيتذكّر إن كانت تتجوّل في الحي، وهي ترتدي زي شخخصية كرتونيةِ يابانِية، لـذلك كان مصير ذلك الجسد في مياه البحر .
توقِّ هارغولا عند حافة المياه بالقرب من المرسى الذي يحتوي على أربعة
 أن بعضهـها كـان في حالةٍ سـيئة إلـى در جـة أن فرصـة الإبحـار عبر هـا في فصـل الشـتاء ضئيلةٌ للغاية.
 يحول دون احتمال أنْ تَكون جئة أولغا بيلوسوفا أُلقيت في البحر من قـاربٍ بِراسٍ في في

المرسى.
استدار هارغولا في الاتجاه الآخر، ليجـد حوضْـا أصـغر مبنيًّا في مينـاءٍ صـغيرِ، ويحميه إلى حدٍ ما حاجز الأمواج على بعـد نصف كيلـومتر في الطرف البعيد من

الشّاطئ.
أضاءت مصابيح الشوارع الكورنيسُ، بينما كان هارغولا يعبر الشُاطئ بالقرب من خط الماء إلى درجة أن الأمواج وصلت إلى نعلي حذائه، فصعد على لـو لوحِ الغرانيت في منتصف الطريق أسفل الشـاطئ، وقام بمسح المناطق المحيطة بـه، كمـا لو أن ارتفاع بضعة أمتار سيوضح الحقائق كلها.
 الشاطئ، ولا تزال آثار قدميه وأقدام فريق التقنيين ظاهرة على الرمال المال المتجمدة. كيف انتهى بك الأمر إلى الشاطئ، يا أولغا؟

نظر هـارغولا إلى شـبه الجزيـرة الصـغيرة المغطاة بالأشـجار التـي تـبرز بـين الشاطئ والحوض الثاني، ثم أخرج هاتفه من جيبه، فرأى أن طول شبه الجزيرة يبلغ
 ذكرت تصاريح الخبراء في وقتٍ سـابق مـن ذلك اليو م أن التـيارات يمكـن أن

 المكان الذي عُثر عليها فيه، أو في مكان قريب داخل خليج أورينكو لاهتي، لكن إذا
 اللعنة


 وحين هبّت الرياح، تأرجحت القوارب الر اسية. ضـيّق هـارغو لا عينيه، وهـو يفّكـر في احتمـال إنتزال أولغـا في الميـاه مـن شـبه الجزيرة المشُجرة، فليس بالضرورة أن يرى أحد ما جرى، ولكن كان لابد مـن نـل الجئة إلى هناك أولًا، إما بالسيارة أو على متن قارب.
 تفاجأ من نمو أشجار الصنوبر الباسقة في مئل هذه التربة الصخرية الصـرية. تفادى الفروع المنخفضة، وتقدّم نحو طرف شبه الجزيرة، فلاحت المياه على يمينه، وخلفها على مسافة مئة وخمسين مـرْأ لمـح البقعـة التي عثير فيهـا على جئـة أولغا.
 المنتشرة على الكورنيش، إنهما عالمان متناقضان، وبعد أن فكّر مليًا في الأمر، أيقن أنه عُثر على جثة أولغا بيلوسوفا حيث يختلط الضوء بالظلام.

فجأة شعر هارغولا بشيء تحت نعلي حذائه، فلم يكن طحلبًا ولا صخرة، وما إن رفع قدمه، حتى عثر في التربة الطحلبية على كتاب صـغير، وعنـدما تفحّصـه عن قرب، تبيّن أنه دفتر ملاحظات.
سحب هارغو لا زوجُا من القفازات البلاستيكية من معطفه، ووضعهما فوق قفازيه، ثم التقط دفتر الملاحظات، وفتح غلافه، ثم بدأ يقلّب الصنحّ الناصعة البياض، والمبللةٌ والباردة للغاية.
قلب الدفتر من طرف إلى آخر، فبدت بعض الصفحات الأمامية ممزقة، ولكن الصفحة الأولى الباقية تحمل ثلاثة أسماء مكتوبة بخطٍ أنيق.

## 45

كانــت جيســيكا تجلـس في مـؤخرة ســـيارة الشــرطة في زاويـة تـوينين لينيــا وكاسترينكاتو عنـد الخامسـة إلا إحـدى عشـرة دقيقـة، فبـدا المكـان مهجـورُا، بينمـا كانت الريح تراقص أغصان الأشجار العارية من الأوراق، وقد الـارتفع مسرح المدينة في البعيد بلونه الأبيض مقابل السـماء الملبدة بـالغيوم السـوداءء، وخلف الحديقـة الصغيرة، انبعث من راديو سيارة الشُرطة الأغنية التي تحتلّ المرك الوز الأول بين قوائم التشغيل، وما هي تلك الأغنية سوى عنوان ألبوم كيكس مـيس الجديـد، سبايدرز

ويب.
أعادت كلمات الأغنية جيسيكا إلى اجتماعها بمغني الراب الغامض والشديد الثقة بنغسه في سي هورس في وقتٍ سابق من ذلك اليوم. فتحت حساب الإنستغرام، وبحتت عن ملف كيكس مايس الشخصصي، فظهر إلى جانب صورة الملف النشخصي ومقبض @كيكسـمايس الرمـز الأزرق، وهـو

 للمتابعين أن هذا الملف الشخصي حقيقي
 صور الحفلات، والمهرجانات، والعروض، والإجازات، ومسارات الركض، ويخوت المتعة، والمروحيات، والمنزل، بالإضافة إلى الكثير مـن خصـائصى العنكبوت، وقـد كشتفت نقرةٌ واحدة أن إسكوبار هو حيوان مايس الأليف الجديد، فتساءلت جيسـيكا إن
 للتحايل على العلاقات العامة لتأسيس بيئة الألبوم الجديد.

واصلت جيسيكا التصفح، ولكنها فجأة توقّفت عن التقليب عندما ظهر وجـه ليزا إلى جانب كيكس، وهما يبتسمان في صورةٍ بالأبيض والأسود،أشتهر مدونتة في فنلنـدا، تابعوها! @(ليز ايامـاموتو، وقـد التقطت الصـورة في مكـانٍ مغلـق، وكانـتـت

 أيلول تحديدُا.
 فتيلًا صغيرًا بين إبهامه والسبابة: "يبدو المكان هائنًا للغاية". أعـادت جيسـيكا هاتفها إلـى جيـب معطفهـا، ُـم فتحــت حاجـبـ الشــمس، وتأملت صورنها في المرآة، فكان شعرها الأسود مربوطًا إلى الخلف على شكل ذيل حصان، وهي تعتمر قبعة نيويورك يـانكيز زرقاء داكنة، وقـد بـدت وكأنها إنحـى السُرطيات اللواتي يظهرن على شاشة التلفاز .
 يقع في آخر الشارع بين سـاحة انتظار سـياراتٍ مستعملة وحانـي
 سألها: "هل بلغنا المكان المنشُود؟".
قالت له: "انتظر لحظة"، تم أخرجـت هاتفهـا، ونظرت إلى السُشاشـة في انتظـار

 عينيها، بينما كان يوسف يقول لها بصوتٍ منهك : "لا يبـدو أن خوسـيه رودريغز المنزل، وقد تحدّثنا إلى أحد الجيران، فقـال لنـا أن آخر مـرةٍ رآه فيها كانت صـباح
تنهّدت جيسيكا بعمق، وقالت له: "حسنُّا".

سألها: "ألم تُصدر هيلو تصريح التفتيشُ بعد؟".

نظرت جيسيكا إلى براجمها الملونة بـالأحمر، وهي تـدرك كـ تمامّا أن مـبررات

 الأحيان يؤدّي ذلك إلى انتظار لا طائل منه في الحالات الصعبة التي تتطلّب اتحبـ اتحـاذ إجراءء سريع.
ولا يز ال التصريح مُعلقًا حتى الآن، والمثير للدهشَة انتشار العديـد مـن مراكز العـلاج بالكـامبو في هلسنكي، مـا يشـير إلـى أن ب.ص. بأولغا بيلوسوفا، فالأمر واضحٌ للغاية، ولكن إثباته صعب. ردّت جيسيكا قائلة: "لا، لم نحصل على تصريح بعد". سألها: "ماذا ستفعلين؟".
قالت جيسيكا قبل أن تنهي المكالمة: "سنحاول اسـتراق النظر عـبر الواجهـة، ويمكنك أن تتصل بي في حال استجدّ أمر ما".

## 46

إن حجم الغضب الذي تفرغه نينا روسكا من خلال آلات التدريب، بالإضـافة
 وضعت الأوزان الثقيلة على السجادة المطاطية حتى التقطت أنفاسـها، تـم نظرت إلى المرآة الكبيرة المقابلة لها، فرأت امـرأة ترتـدي قميصًا مـن دون كمـين تقف في
 عضــلات كتفيهـا وصــر ها، واحمـرّ جلــدها، وبـــأت تشــعر بارتعـاش جســدها


 يحضر مرتين في اليوم، إلا أن نينا لا تستطيع فهم النهج المتسـارع والعشوائي الذي
 ممارستها. وبصفتها شخصًا واظب على التمـرن لمـدة عقدين مـن الزمـان، يبـدو يوسف النمـوذج المتالي لهـا النـوع مـن الأشـخاص، فهو رجـلُ رياضيٌّ يتفاعـل
 السريعة التي يحصل عليها تسرّه، ما يدفعه إلى أن يحمل وزننًا أكبر من دون الالتزام
 يتلاشى حماسه في النهاية، ومع ذلك كانت نينا منشُغلةُ بالإحسـاس المـزعج بسبـب
 الرياضية هو لقاء يوسف، بعد أن خاطبها شـيء مـاعـن تحوّلـه، وربمـا يتعلّق الأمر

بوضعه المستجد بصفته عازبًا، وربما كانت تبحث عن الفريسة الضعيفة من دون أن تدرك ذلك.
أمسكت نينا بالأوزان واتكّأت على المقعد الذي ثبّت في زاوية خمس وأربعين درجة، فأشعلت الأوزان الثقيلة التي رفعتها بـبطء النـار في صـدرها وكتفيها، وهي
 تدفع كل عضلةٍ في جسدها إلى بلوغ أقصى حـدّ، بــد أن تقـدّم كـل خليـةٍ كـل مـا في

 شدة الإرهاق، بينما يفرّغ الجهد الأفكار التي تدور في رأسهها الـذي يطارد مشـتـتات الذهن، ليدفع عقلها إلى التركيز على العمل. ثلالتة عُّر، إنا ترى نفسها على أرضية الطابق السفلي المظلم عاجزةُ وعارية، وملفوفةً في ملاءةٍ بيضاء، ويتهافت عددٌ من رجال فريق القوات التِ الخاصة عليها.
 إلى درجة أن قلبها كاد أن ينفجر . أربعة عُشر.
نظرت إلى عينيك، يا مايك، وقلتأحَّك، كما اعترفت بحبك أيضًا، ولكنـك لمتكن تفقه دعنى الحبب، أيها الوغل. تكرار واحدّ إضافي، ربما تكرارين، اللعنة.

خحسوس عشُر!

 المدهشة، جيسيكا المغفورة الننوب، والتي سرقت مني ميكـي، ولا يزال الجميع يكنّون لها المحبة على الرغم من ارتكابا با تلك الخيانة.

شعرت نينا بانبثاق عروق جبهتها.

إلا أن وطأة الخيانة لم تحفتّعلى الرغم من حقيقة أن مايك تر كهما كلتيهما. سته عشّر.
اتّجهت القبضتان اللتان تحملان الأثقال نحـو الأعلى، بينمـا أوشـك جسـدها على الاستسلام، وقد نفدت طاقتها تقريبًا، ولكن يتحتّم عليها إكمـال هـذا التمـرين الأخير ، لأنها قَرّرت أن تقوم به حتى النهاية.
 سبعة عشر!
ثم زأرت نينا مثل لبؤة، بعـد أن سقطت الأوزان على الأرض، فار تـدّت عـن السجادة المطاطية قبل أن تتدحرج بعيدًا.
أغمضت نينا عينيها، وشعرت بأن رأسها يدور، وأن يديها خـيا خدر تين تمامٌا هـزّت رأسـها، وتناولـت هاتفهـا المحمـول عـن الأرض، ثـم التقطت صـورةً
لنفسها على المر آة.
 تحت جلدها، ولكـن هـذا مـا ينبغي أن تكـون الحـال عليه، وهـو ما يمكــن تسـميته بتمرينِ فعّال .

 \#الجسم_المثالي_للبحر 01072020. أوشكت أن تكبس على كلمة تحميل الصورة، ولكن إصبعها المرتجف جمـد فوق الشُاشة، وقد تطلّب الأمر برهةُ حتى تسـتوعب إضـافاتها على المنشـور، على الرغم من أنها كانت بغاية البساطة، وهو أمر لم يخطر على بال ألحد ألم حتى الآن. نزعت نينا سماعتيها وهمست قائلة: "اللعنة...".

## 47

راقب رواد الحانة الـذين كـانوا يـدخّنون في الخـارج الـــرطـيين، وهمـا يـــبران

 الجالسين في الشرفة اللذين لا يقدّران مثل باقي السكان ما تبذله الشُرطة من مـجهود للمحافظة على فنلندا آمنة، ولا سيما في هذا المكان، وفي هذا الو الوقت بالذات توقفـت جيسـيكا والــــرطيان أمـام البـاب الأمـامي، فكانـت ســـارة الواجهـة
 مقفلًا، كما توقْعت، بعد أن شُعرت ببرودة المقبض الحديدي على أصابعها العاريـة


"يمكنك استخدامه لاكتشاف ما في داخل المنزل".

أخذت جيسيكا الأنبوب المعدني البارد الذي يعمـل على البطاريـة، وصوّبت



 وعدةُ سلال، كما لمحت أيضًا معطفًا مطريًا أصفر اللون معلقًا على الحائطـ الْا
 أسفل كيسٍ قماشي . قالت لأحد الشُرطيين: "تعالَ وألقِق نظرة، أهذا هاتف؟".

حمل الشُرطي الأقرب إليها المصباح، واقترب مـن النافذة، وقـال لهـا، وهـو
يلصقق وجهه بالز جاج: "ربما".
 الرقم الذي أعطته ليوسف منذ نصف ساعة، واتّصلت به، فمرّت ثـوانٍ وجيزة، تــم بدأ الجسـم الأسود المرمي على الأرض بالوميض.


 الهاتف باحئُ عنه، فلا بدّ أنه سيجده على الفـي الفور .

 خوسيه رودريغز، الذي يروّج لعلاج الكامبو، يغرق في النوم العميق بعـد قضـاء يور يوم شـاقٍ في مركزه.
قالت جيسيكا: "يتحتّم علينا اقتحام المكان، أحضروا المعدات اللازمة". نظر الشُرطي إلى جيسيكا، ثم إلى رواد الحانة الواقفين على مقربـة عـدة أمتا ألـارٍ منهم وحسب، ثم إلى قفل الباب الزجاجي وهو يرفع مؤخرة مصباحه، فنظرت إليه جيسيكا باستغراب.
قال لها: "يمكن أن ندخل إلى المكان بواسطة هذا المصباح فحسب". تنحّت جيسيكا جانبًا، وقالت له: "حسنًا، سأتحمّل المسؤولِية كاملةَ، قـم بمـا
ينبغي لك فعله".

تردّد الشرطي الآخر قلـلِّلا وهو مكتوف اليدين بينما الز جـاج ينكسـر أمامـه

 إنهم أوغادُّأغبياء.

نظّف الشُرطي حواف الباب من شظايا الزجاج الحادة، وأدخـل يـده المقفزة،
 الصمت كان صوت الزجاج المتحطّم تحت أقدامهـم.
شهرت جيسيكا سلاحها، كما شهر أحد الشُرطيين مسدسه أيضًا، بينمـا راقب
الشرطي الآخر المدخل.

ضغطت جيسيكاعلى المفتاح المجاور للباب، وما إن أنارت المصابيح، حتى فاحت رائحة البخور واللحم المحترق في المكان.
كانـت ثلاثــة أرففب علـى امتـداد الجـدار الـخلفي تحتـوي على أوانٍ فخاريـة
 يستطيعوا رؤيته من خلال الباب.
التقطت جيسـيكا هـاتف خوسيه رودريغيز عـن الأرض، وضـغطت علـى زر
الصغحة الرئيسية.
/2 الاماداس بيرديداس.
12 مكالمة فائته، لا بدّ أن الهاتف بقي على الأرض لبعض الوقت. أشارت جيسيكا برأسها نحو باب أسود في الجدار الخار الخلفي.
وقالـت بصـوتٍ عـالٍ: "خوسـيه رودريغيز؟"، وعلى الـرغم مـن عـدم جـدوى ذلك، إلا أنها أضافت قائلة: "إننا من الشر طة!"، وهي لا تزال تشُهر سلاحها صـوب الباب، فمدّ الشُرطي يده إلى مقبض الباب.
 الشُرطي، حتى فتح الباب. مرّت ثوانٍ قبل أن يخترق ضو ضوء المصبا فأُصيب الاثنان بالذهول من هول الصدمة. تلوّنتـ عينـا الرجـل الدكـي
 بعض الوقت على إطلاق الرصاصة بين عينه، ما أدّى إلى الغرق في في النوم الأبـدي، بعـد أن تناثرت أجزاء من جمدجمته على البلاط الأزرق الفاتح.

## 48

تحقّق راســوس سوسيكوسـكي مـن الوقـت في أعلى زاويـة شاثـــة حاسـوبه اليمنى، فكانت 00:12 بعد منتصف الليـل، وقـد بـدأ جفنـاه ينغلقــان، ولكـن ذلـك لا

 الثانية أو الثالثة من بعد منتصف الليل، وعندما يتعلّق الأمر بالإرهاق الجسدي، الاني، فلم يكن راسموس رياضيًا، ولكنه يمتلك قوة عظمى لا تضاهيها قوة، وهي حاجته إلى

 يمكن أن يمضي راسموس أسبوعًا على الأقـل مـن دون الحاجـا
 الطاقة ليظلّ بكامـل طاقته وحيويته، على الـرغم مـن أنه تنـاول منه كميـاتٍ كبيرة بشكل عام.
 دوتي، وبـدلًا مـن ذلـك امـتلأت شاشــته بكميـاتٍ هائلـة مـن المعلومـات، وصـور الضفادع، ومعلومات حول الكامبو، وخوسيه رودريغيز، وملابس المانغا. الرائحة التي تفوح في غر فته عبارة عن مزيج من مشروب الطاقة اللاذع وحساء النقانق الذي برد في الوعاء. فجـأة انبعـث صـوت صــفير خافـت مــن ســماعتي الأذن المتصــلة لاســلكيًا بالحاسوب، ففتح راسموس نافذة المتصفح التي فتحهاعلى فيسـبوك ماسنجر، ليجـد رسالةً قد وصلته من نينا، فشُعر بأن نبضه بدأ يتسارع، ثم نقر على نافذة الدردشة.

نينا روسكا: هل مازلت مستيِظّا؟
راسموس سوسيكوسكي:نعم.
ن. ر: ما إن لا حظت أنك متصل بالعانترنت حتى اتّصلت بك.
هل سمعت بما حصل لرودريغيز؟
ر.س:نعم، فقد أرسلت إلي هيلو رسالة لإبلاغي بما حصل.
ن.ر: وأنا كذلك.
أرجع راسموس ظهره ها إلى الخلف، وتناول جـن جرعة كبيرة مـن مشـروب غـازي، وهو يتساءل عن الدافع إلى منع أفراد الشُرطة من مناقشُــة القضـايا المتعلقَة بالعــل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى من خلال الرسـائل النصـية الخاصـة. ولكـن أليس المقصود من هذه الرسائل الخاصـة الحق في الحفـاظ على السـرية، وتجنّب اطلاع أي أحدٍ عليها أو القضاء على أي فرصة لرصدها في الوقت الحالي. ن.ر:كنت أفكّرفي أكيفومي، ويالرقم المرافق لا سمهـ. ر.س: 2511946
ن. ر: اعتقلت في البداية أنه عبارة عن سلسلةِ عشُوائيِّهِ الأ رقام المضافة إلى
نهاية/الاسم.
سلسلةِ طويلة، لجعل الحساب مميزّا.
إلا أنه ظهرت الكثير من الحسابات باسمأكيفومي.
لكن يبدو أن هناك أمرا خاصَا بالنسبة إلى هنا الأمر.


على الجسم المثالي بتاريخ I تموز.

تمنّى راسموس أن يردّ على نينـا، ويقول لهـا إنها تمتـكـ جسـًا مثاليِّا للبحر بالفعل، ولكنه تراجع عن ذلك.

ن. ر: قـرّرت أن أتفتحـص التسلسـل الرقمـيعــبر الإنستغتغرام، لأن كـل شــئ
يحلـث هناك.
ر.س: علام عُرتِبٌ
ن.ر: عُّرت على العديد من الهاشتاغ
حصلت على ما يقارب العُسرين من 2511946\#.
تفاجأ راسموس من كثرة الهاشتاغات التي عثرت عليهـا نينـا، لـمَ لـم يفكـر في
ذلك من قبل؟
فتح علامة تبويبٍ جديـة على الفور، تُم أحضر المتصفح الخـاص بنسـخة الإنستغر ام، وكتب 2511946 في خانة البحث.

بدا الأمر شيقًا أكثر من أن يتمّ تداوله عبر الدردشة، فحمل هاتفه واتصّ
وبعد لحظة ردّت زميلته المحققة بلهفة: "توقّعت أن تتّصل بي".
انتقل راسموس إلى أسفل الصفحة، وقال لها: "هل اطلّعتِ على الصور؟؟".


تركّز عليها حتى تكتشف....".

قال: "هل جميعها التقطت في الحانات؟".

أشخاصي، ولكن كل واحدة منها تتضمّن معلومات ترتبط بالموقع".
سألها: "هل جميعها في....".
قاطعت نينا كلامه قائلة: "التقطت في السويد".
فاجأت هذه المعلومات راسموس بعض الشيء، فعدّل زاوية كرسي الألعـاب على وضعٍ أكثر استرخاءً، وسألها مستغربًا: "السويد؟".

قالت له: "نعم، جميعها التقطـت في ذلك المكـان حتى أفخـم الأمـاكن، فقـد تفحّصت تلك الصـور لوقـتِ كـافٍ، محاولـة أن أفهـم لـَّمَ قـد يصـوّر أحـدهم مكانـا
 2511946\#\# الذي يرد دائمًا في النهاية". صمتت نينا لبعض الوقت.

قال لها: "دائمًا يرد في النهاية، وهذا يشير بوضوح إلى أنه نظامٌ ما ما ".


 مستخدم عبر حساب الإنستغرام أن يبحث عن عدة مواقع ...". أتَخذ مسار اللغز شكلَّ جديدًا في رأس راسموس، فأبعـد نظارته، وقـال: "بمـا

أنه يعلم التسلسل الصحيح للأرقام، فهو رمز بحت".
ردّت قائلة: "نعمه، إنه رمز بحثٍ لعين، يـا راس !"، شـعر راسـموس بالحماسـة
تسري من قمة رأسه حتى أخمص قدميه. ولكن هذا الاكتشُاف لا يئبـت أن المواقع المشُار إليها في السويد تتعلّق بسلسـلة الجـرائم التي يتمّ التحقيق فيهـا، ومـع ذلك ونك يتضّح كل شيءء الآن. قال: "ربما هو رمز بحثٍ قد يعمل أيضًا مثل ...". أكملت نينا جملة راس قائلةً: "كلمة سر".

قالت له: "فكّرت مليّا في سبب التقاط صور السويد ونشر ها، والتي تجاوزت ثماني عشرة صورةً لأماكن استضافةٍ سويدية، ثم فهمت الأمر : "إنها ستٌ وأربعون". سألها: "أهي ستٌ وأربعون؟"
قالـت: "إنهمـا الرقمـان الأخيـران، 2511946، أربعـة، ستنة، إنـه رمـز الاتصـال السويدي، وحين وضعت بدلًا عنهما 358، فاحزر ما الذي حصلت عليه؟".

حبس راسموس أنفاسه وكتب 25119358 في خانة البحث عبر الإنستغرام، ومـا إن ضغط على كلمة موافق، حتى ظهرت عدة صورٍ على الشُاشـة، وعـددها 10 على وجه التحديد.
قالت له نِينا: "حصلت على الصيغة نفسها، ولكـن خمّـن أي ملهى ليلي ظهر من بين المواقع في فنلندا؟". قال لها: "فينيكس". ردّت مؤكدة: "أصبت"

قال راسموس بصوتٍ خافت، على الرغم من أنه يعلم أنها ليست أكثر كلمات اللعن مصداقية: "اللعنة، ماذا... ماذا بالنسبة إلى رموز الدول الأخرى؟ هل لكا لكل بلد
الهاشٌتاغ الخاص به؟".

قالـت لـه: "فكّرت في الأمر نفسـه، وقـد اختـبرت عددًا قلـيلًا منها، ويبدو أن
 للنرويج وأربع عشرة صورة للدانمارك، ولم يُظهر هذا النظام أي نتائج في ألمانيـا أو فرنسا أو إستونيا".
قال: "البلدان الإسكندنافية؟ هل ذلك له علاقة بالكامبو؟".

قالت له: "على حد علمي لا يعدّ العلاج بواسطة الكامبو غير قانوني في أي مـن
تلك البلدان".
سألها: "والمخدرات؟".
قالت نِينا: "كل شيءء ممكنّ، يا راس".
إن نينا محقةٌ تمامًا في ذلك.
فكّر راسـموس في شبكة تـور، والتحقيقـات السـابقة حيـث تـمّ التأكـد مـن أنـه يمكنك البحث عن أي معلومات عبر الإنترنت تتعلّق بالمخدر رات، العاج، البنـادق،
 الحلقة، ولهذا السبب وجدت الشُر طة صعوبة في تعقّهـم.

سأل راسموس: "هل أخبرتِ جيسيكا أو هيلو؟". ردّت قائلة: "لا لم أخبرهما، فقد أردت التحدث إليك أليك أولَا". شُعر راسموس بدف؛ في بيطنه، إنه ف. ح.ط ط بين جهات اتصال نينا. في حالة الطوارئ.



قال لها: "أيمكن أن يكون شُخصًا ما يريد لفت انتباه الشُرطة إلى ألى أمر ما؟".

 دقيق؟".
أجابها: "لا أدري، ولكـن الأمر الجيد هـو أن كل مـا يتوجّب علينـا فعله هـو
 لمعرفة...".

قالت له: "لن يحدث ذلك، يا راس" سألها: "لمَ لابْ يتختّم علينا فقط ...".
اعترضت على كلامه قائلة: "لأن جميع الحسابات مزيفة، وقدنُ نُشُرت صورة واحدة فقط عبر كل حساب".
فجأة شعر راسموس بالتعب الشديد، وربما دفعه الأمل الذي اشتمعل في قلبه



## 49

اتكأ يوسف على غطاء محرك السيارة، وأشعل سيجارة. كانتت سيارة شـرطة متو قفـة خـارج منتجـع كـامبو الصـحي علـى الطـرف الآخـر مـن الشـــارع، وطـوِّق الرصيف بشريط شرطة باللونين الأزرق والأبيض. ارتفعت الكتل السكنية الرماديـة
 ساطع، و هناك وجوه غريبة تطل من الـُرفات.
امتصَّ يوسف النيكوتين إلى رئتيه، ثّم حبس أنفاسه، وكأنه يعطي الـسم فرصـة
 زاوية فمه.
مؤخرًا، أصبح يوسف يدخن أكثر من أي وقت مضى. لقد تخلى تدريجيًا عن
 الانفصال في الربيع الماضي، بدا أنَّ رفع الحديد هو الشيء الـئ الوحيد الذي الـي أراح عقله، أراحته الموسيقى الخارجة من سماعتيه، وقعقعة الأئقال، والمـادة الطبسُورية التي تغطي كفيه، ورائحة العرق. تغمر اللاكتات عضلاته، ويشعر بالحرارة تغمـر جسـده
 الإجهاد.
اعتقد يوسف أنَّ هذا التمرين يجعله يعيد اختراع نفسهه، ولا يفيـده بأي شيء آخر . وهـو لا يريـد أن يبقى هـذا الشـاب الرياضي الوسـيم ذا البشـرة الداكنـة الـذي يحبه الجميع، والذي يسجل أهدافًا متعددة على أرض الملعب، تم يستحم وينطلق
 وبمثل هذا الجسد الرائع سيجعل الفتيات مفتونات به بحلول الصيف.

في الوقت نفسه، يعرف يوسف أنَّ الأمر برمته سخـف للغاية. على الـرغم مـن تبجحه والوعود التي أقسم عليها أمام المرآة، كانت الأمور ساكنةٌ تمامًا على جـلى جبهـة النساء فِ الأشهر الأخيرة، وهذا لا يعني أنه لم تكن لديه فرص كيّيرة، ولكنه ليس مهتمّا بممارسة الجنس الآن، فقد سلبه الوضع المتوتر رغبته الجنسيبة. أبعد يوسفه نظرهعن حذائه، ونظر إلى العربة التي تسير ببطء في طريقها إلى وسط المدينة. عندما اختفت في النهايـة عـن الأنظـار، رأى جيسـيكا، تعـبر الشـــارع، وتقترب منه. قالت وهي تدنو منه: "هناك بعض الز بـاجـاجـات في الثلاجـه، سينقلونها إلى المختبر لتحليلها. من الممكن أن تظهر جميع المواد المو جودة في جسم أولغا، إما مختلطة مع سم الضفدع أو منفصلة عنه".
"أنا متأكد من هذا، ما لم يكن مطلق النار قد أخذها بالفعل". استدارت العربة عند المنعطف، وسارت بتكاسل نحوهما، متجهة إلى ساحة هاكانيمي، ومحطة مترو الأنفاق. جلست مجموعة من الطلاب في الخلف، وكانـوا يرتدون سترات الكلية ذات اللون الأخضر الداكن. جلست جيسيكا على غطاء محـرك السـيارة إلى جانـب يوسف، وسـألته: "مـا رأيك بكل ما يجري؟".
سحب دخانًا من سيجارته، ثـم نظر إلى السماء السوداء التي تغطيها طبِة كيَيفة
 السبت، بمفردها أو مع شخص ما، ربما هذا الشُخص علم اليوم أننا وجـدنا جثة في
 إلى هنا، وأننا سنبدأ بطرح الأسئلة". مسح يوسف أنفه كما لـو أن الـدخان قـد دخـل بعيدًا في تجويفه الأنفي. "أيا يكن هذا الشخخص، فقد جاء إلى هنا و قتل رجل الكامبو
تمتمت جيسيكا: "الشـبح؟" .

أزال يوسف بعض الأوساخ من تحت ظفر سبابته: "لابد أن يكون هو".

استدار يوسف إلى جيسيكا وهي تتحدث: "الشيء الوحيـد الـذي يزعجني... أنني أجريت بعض عمليات البحث في السيارة، وبحئت عبر الإنترنت عن معلومات حول خوسيه، الرجل الذي يمتلك هذا المكان. يبدو أنه كان من أفضل الأشـخاص
 الراضين الذين يصرون على أن الكامبو غيّر حياتهم إلى الأفضل ". "وماذا أيضًا؟".
"من المستحيل أن يخلط المورفين والبوبرينور فين في الكامبو لجميع زبائنه.
 هذا الخليط باهظ الثمن، ولا أعتقد أن هناك كثيـرًا مـن النـاس على استعداد للـدفع

مقابله".
"هل تعتقدين أنَّه أو جد مزيجًا لأشخاص معينين فقط؟". "بالضبط. لديه نوعان من الزبائن".
"هذا مثير للاهتمام".

 يتسبب أيضًا في الإدمان وهو الطريقة المثلـى للقيـام بـلك. ولكـن كمـا قلتـ، مـن
 "لا بد أن يكون هناك مز يـد مـن الفتــــات مثل أولغـا بيلوسـوفا، لا يعرفن أنهنَّ مدمنات، لكنهنَّ كذلك بالفعل . لا يدر كن ذلك لأنهنَّ يـؤمن بالكـامبو، ويعتقدن ألن بعض الأحاسيس التي يشُعرن بها ما هي إلا جزء من العلاج
"هل هناك شخص ما يضيف أشياء إلى سم الضفادع حتى يعود الزبائن طلبًا
للمزيد؟ كما تفعل شركات التبغ؟".
نظرت جيسيكا إلى البقعة التي رمى فيها يوبف سيجار ته للتو : "بالضبط". "حسنًا، من وراء كل هذا؟".
"شخص يجلب الشابات إلى البلد، أعتقد أن المتـاجرين بالبشــر تخطوا أمر أخذ جواز السفر من الفتاة وجعلها تدمن المخـدرات، لأنه يمكنـك أن تقرأ اليـأس والخوف على وجه امر أة مجبرة على بيع نفسها، ذلك سيئ للعمل . وهذا هـو سبب وجود بطاقة هوية أولغا بيلوسوفا معها. كانتت هؤلاء النسـاء أسيرات، لكـنهن لــم يعرفن ذلك، ما كنّ فيه يشُبه إلى حدّ ما سجنًا مفتوحُا، حيث يكون للمدانين الحرية في الذهاب والإياب".
"وإدمان الكامبو هو الزنزانة غير المرئية؟".
"في هـذه المر حلـة ربمـا يجـب أن نتحـدث عــن إدمـان علـى مـا هـو أشـد مـن
الكامبو، أليس كذلك؟".
"أظن ذلك".
توقفت عربة بيضاء للمعدات التكنولو جية بين عربتي الشُرطة.
واصل يوسف الكـلام، بينمـا خـرج رجـل وامـرأة مـن العربـة وشـرعا ير تـديان ملابسـهما البيضاء الواقيـة: "هـل تعتقـدين أن أولغـا بيلوسـوفاعانـــــت مـن نـوع عـن

المضاعفات هنا؟".
 يتحدث عنه هارغولا. وأئا كان ما حدث، لم يتوقعه أحد. لقد حاولوا الو إنعاش ألو أولغا، لكنهم لم يستطيعوا نقلها إلى المستشفىى، لأن أطباء المستشفى سيشعرون بالفضون المّال لمعرفة المكان الذي ضُخت فيه الأدويـة في جسـد امـرأة دخلــت البلد بشـكـل غير قانوني، لذلك ألقيت في البحر، ثم عُثِر على جثتها بعد بضعة أيام".

الوعي؟".

شدت جيسيكا كمي معطفها ليغطيا أصابعها: "لا أوافقه الرأي، أعني، أعتقـد
 ما لا أعتقد أن هذا ما حدث هنا".

قال يوسف: "أحسنتِ عملًُ يا جيسي". وأشُعل سيجارة أخرى. "سنقفل هـذه
القضية غدًا".
جلسا على غطاء المحرك من دون أن يتكلما. غطت عدة سـاعات من تسـاقط الثلوج الخفيفة الأسفلت بطبقة بيضاء شُفافة.

الشاهفَة. ولكن في الوقت الحـالي، وجـد يوسف صـعوبة في تخخـلـل أن عيـد المـيلاد سيحل بعد أقل من شهر بسبب الأفكار المرعبة التي تملأ رأسه.

## 50

أوقف يوسف سيارته أمام مبنى جيسيكا.

لـم تغـادر جيسـيكا السـيارة علىى الفـور، بـل تركـت رأسها يرتـاح علـى مســـد الرأس. إنها تتشــارك ويوسف تقلِيـًا غير معلـن يتمتّل في مشُـاركة الصـمت لفـترة وجيـزة قبـل الفـراق، وهــذا يسـتلزم سـحبًا لمكـابح اليـلـ، والاسـتماع إلـى صـوت المحرك، ومسـاحات الزجـاج الأمـامي التـي تـدفع الــلـج إلى الجانبين، والصـوت المنخفض لقائمة التشغيل سبوتيفاي التي لا تطيقها جيسيكا لم يكن حي تولو أبــــا على طريق يوسف، ولكن رغم ذلك، فقـد عـرض باستمرار أن يُنزل جيسيكاع عنـد باب مبنى سكنها.
بين الحين والآخر، شـعرت جيسيكا بالسوء لقبولها عرضـهـ، فــد بـدأت تعتـبر

 اليوميـة، مــل طلـب صـر افة لورقـة نقديـة كبيـرة أو طلـب توصـيلة إلـى المنـزل مـن شُخص ما.
في مناسبات نادرة، ربما مرة أو مر تين فقط، وجلت جيسيكا نفسها تتسـاءل إن كان يوسف ير يـد إيقـاف عمـل المحرك، وتركُ السـيارة في الــــارع، والصعود إلى

هل تريد جيسيكا ذلك؟ أغلب الظن أنها لا تريد، فقد كان يوسف صديقًا جيدًا منذ فترة طويلة، وليس لديها مصلحة في السماح للجنس بتعريض علاقتهما للخطر . أحد الأسباب التي تجعلهما منسجمين دائمًا هو أنه لا يو جد ذرة من التوتر الجنسي بينهما. بالتأكيد، سيبدوان جيدين معًا على الورق. لكن جيسيكا لاحظت أنهـا تربط

يوسف بتوفي؛ الأخ الصـغير الـذي فقدتـه منـذ فتـرة طويلـة، بالإضـافة إلـى أنـه حتى الربيع الماضي كان يوسف مع آنّا. ملأت هـنه العلاقـة الرومانسية التي بـدأت منذ
 أنَّه ليس من الضروري أن تنتهي كل علاقة بخلاف. تم تم تحطمت تلك الأو الوها قالت جيسيكا: "شكر"ا على التوصيلة". إنا تعلم أنها لا تقول ذلك كثيرًا بما فيه الكفاية.

ردّ عليها يوسف بابتسامة متعبة: "لا شكر على واجب. سأعود غدًا".
قبل أن تغلق الباب، ضبطت جيسيكا يو سف يغني مع الأغنية. هـذا صـحيح.. هذه بلادي مالاغا... أحب المكان هنا .. أحب موطني...

## 51

لمست جيسيكا المياه بأطر اف أصابعها، ثمُ خطت إلى حافة الحـوض. قبّلـت ميـاه الاسستحمام الحـارة بشـر تها، وجعلـت الشـعر على الجزء الخلفي مـن رقبتهـا

 الماء، وما كان لذيذًا سيصبح طبيعيًا. خفت حرارة المياه، وأصبحت فاترة. إنها تريد الاستمتاع بكل إحساس الآن والتجربة في أقصى حد لها، تريد أن تعيش هنا والآن. القول أسهل من الفعل .
أغمضت جيسيكا عينيها، وعندما فتحتهما مجددًا، شعرت بجفنيها أقل ثقـلّا. تركـت عينيهـا تجـو لان في أرجـاء الحمـام الكبيـر . تلقـت جـــران الـبلاط الأبـيض لطخـات مـن الأسـمنت الرمـادي الصغيرة قبـل سـنوات عديـدة. تـذكرت جيسيـا إعجاب إرني بالأناقة البسيطة للسطح غير اللامع عندما ساعدته على الاستحمام. في بعض الأحيان، كان ينسى تمامًا الضغط والعار اللذين يسببهما المرض، ويسترخي، ويتخلى عن حاجته للسـيطرة. في تـك اللحظات، كـان يخفض رأسه على مسـند العنق الناعم للحوض، ويغمض عينيه، في الوقت الـذي تغسـل فيه جيــيكا شـــعره بالشامبو. أحب إرني رائحة الشامبو، وقال إنها تذكره بالطفولة، بالمباني الخـــبية في سارينما، حيث كانت تعلق جثث الخنازير البرية في الصباح البارد الخريفي. أغمضـت جيسـيكا عينيهـا مـرة أخرى؛ يمكنهـا أن تشــر بو جـود إرني وتشـــر بالأمان، كما لو أنه معها في الحمام.
ذات ليلة، قال إرني في الحمام: "أنا سعيد جدًا لأنك حصلت على هذا". كانت عيناه مغمضتين. وجيسيكا تشطف شعره بالماء الفاتر. تحدث إرني ببطء، وبصوت

ضعيف لكنه حازم. قد يكون جسـده يحتضر، لكن دماغه يعمـل بالطريقـة التي كـان يعمل بها دائمًا، لطالما كان هكذا في السراء والضراء.
"ماذا؟".
"كـل هــا". ضـحك إرني، حـرّك إصـبعه في أرجـاء المكـان. بعـد نوبـة سـعالل
 "ولكـن ربمـا يمكنـكـك .. ربمـا يجـبـ أن تفكـري في فـتح منز لــك الحقيقـي أمـام أصـدقائك، أمـام النـاس الطيبـين، الأشـخاص الـذين تثقـين بهـم. يوسفـ . أو حتى راس... أعني، فوبو لا يعرف حتى..."
تنهدت جيسيكا: "إرني... أنت تجعلني أشعر بالندم لأنني أحضرتك إلى هنا". أومأ إرني برأسه معتـذرًا: "أنـا آسف. كلمـا تقـدمت في العمـر، زادت النصـا التي أريد تقديمها. هل لاحظت ذلك؟ أو ربما لا يقتصر الأمر على التقدم في العمر


جففت جيسيكا يديها بمنشُة، ووقفـت. المكـان هـادئ للغايـة، لدرجـة أنَّهمـا يستطيعان سماع قطرات المـاء تسعط إلى حـوض الاستحمام مـن الصـنبور الـذي أغلقته جيسيكا.
"يجب أن لا تقلقي من أنَّهم لن يحبوك بسبب كل هـنـا .. أو أن امتلاكك المـال يجعل منك إنسانًا أسوأ بطريقة ما. أو يجعلك مختلفة عمن عرفوه...." "ربما من الأفضل عدم معرفة ذلك".
"جيسي، أخشى أنك وحيدة بلا سبب. كيّير من الناس يشـعرون بالو حـدة لأنه ليس لديهم خيار. لأنهم أوغاد قبيحون، متحجرون، الـجائيأز غريبو الأطوار مثلي،


يا جيسي".
"ربما أحب أن أكون وحدي هنا في قلعتي، ربما أستمتع بالتنقـل بـين عـالمين.
ربما هذه هي الحرية".

##  <br> "الاحتفاظ بالأسرار؟".

"لا، القدرة على اختيار هويتك كل يوم".

إلى المغسلة، ووضعت المرطب في كفيها، وفركته. نظرت إلى نفسـها في المـرآة، ورأت إرني مستـلقيًا في حـوض الاستحمام. تعـرف جيسـيكا أنَّهـا مســألة أيـام الآن، أسبوعين على الأكتر.


 مسكنات الألم القوية، سيصبح متعبًا بشكل متز ايد مع اقتراب النهاية، و سينام لفتـرة
 خطابها الذي ستلقيه في جنازته. تريده بالتأكيد أن يسمعه، يمكنه أن يكون جمهور ها عندما تتدرب عليه.
بينمـا فر كـت جيسـيكا جبينهـا بالغســول، رأت وجـهـ إرني يـرتعش مـن خــلال
المرآة. استدارت و قالت: "إرنِ؟ ما المشكلة؟".
التوى وجهـه النحيف بصـمت، إنه يبكي بكـاءٌ شـديدًا. فتح عينـهـ، ونظر إلى جيسيكا بعمق أكثر من أي وقت مضى. "عديني بأنك ستعتني بنفسك يـا جيسي. وإلا


انحنت جيسيكا لتجفف و جهه.
أعدك يا عزيزي إرني.

استنشُقت جيسيكا الهواء، وأطلقته من رئتيها، وسـمحت لنفسـهـا بـالغرق في الحوض، وانزلق جسدها ببطء إلى القاع. سمحت للماء بأن يندفع في أذنيها، ورأت

الفقاعات تتصاعد من فمها. طفا شُعرها الأسود على السطحح كأنَّه أذرع أخطبوط.
 إحساسها بالوقت. لقد كانت تحت الماء لمدة دقيقة. وربما لفترة أطول، يمكنها أن تشُعر بالضغط في رئتيها وقصبتيها الهوائيتين. هل هذا ما مر به إرني عندما كـان نائمًا في سرير الضيوف، قبل ثانية من توقفـ رئتيه عن العمل؟ هل كان كان ذلك إنسـانِّا، هــلـ
 الصديق الحقيقي سيحقق رغبة إرني في أن يموت وهـو بصصحة جيـدة، وأن يتجنبـ الألم والارتباك الذي يجلبه العجز؟
أغمضـت جيسـيكا عينهـها، فجأة رأت صـورة بـالأبيض والأسـود لتـيـم توسي وليزا ياماموتو، لا يو جد شيء غير عادي أو مريب بشُكل خاص فيها لا لا تستطيع إخر اجها من رأسها. ستسأل توسي نفسه عنها في الصباح الباكر .

## 52

## جيسيكا!

حام الهمس، وتخلل الغرفة.
أنــارت الـساعة المستديرة على حـائط غرفـة الجلـوس إلـى الرابعـة إلا ربـع نهضت جيسيكا عن الأريكة قبل خمس عشُرة دقيقة. عند السـاعة الثالثة والنصف، في لحظة الحقيقة. تتأرجح مصابيح التشوارع على أسـلاكها أسـفل مستوى النافذة،
 الفوسفور في وسط مدينة هلسنكي يعطي للأئات والأشياء في الغرفة شكلها المبهم، ويمنعها من الذوبان في الظلام الدامس.
حرّكت جيسيكا يدها بسلاسة على الور قة، وكتبت الحروف الدقيقة بالطريقة التي

 جيسيكا التي لديها ما تقوله، القادرة على تحويل أفكارها إلى جمل بسهولة الـي
 تحـت سُـمس حزيران. تتـنكرتلـك الأ يـا مالتي عاثُستها قبر أن تلتف

 فيها سكون الليل على أصوات المدينة اليقظة ع عزف الفجر على أوتار المدينة، على أهلها وطيورها . صرخات النوارس كالكا الكمان الإيقاعي.
 الطرقـات المرصـوفة بالحصـى، وتسترنح التــوارب ذات/المحركـات

الصغيرة في القنوات، وتتعالى صـرنات سائقيها وثُرثـرة السائحين. Y يقـارن جمـال البندقيـة إلا بجمـال عانــقيها. ولكـن عنـدما ينظـر إليها
 الكريهة للقنوات تحتحل أنفها ـ وعنـدما يحفـر حانهها بأطر/ف أصـابعه المتئققة ويقطع أنفاسها، ويضع يلده حيث أرادته أن يضسعها ذات مرة، تشتعربشيء د/خلها يموت. وضعت جيسيكا القلم على الطاولة، وانتظرت.
 الور رقة البيضـاء. تستغرق والـدتها دقيقة حتى تنتهي مـن قراءة الجمـل التي كتبتها

جيسيكا.
أو ربما قرأتها مرتين. لفهم ما تقوله ابنتها بالضبط.
عزيزتي جيسيكا ...
عندما تحدثت والدتها، سرت قشُعريرة في جسد جيسيكا، كمـا لو أنها فتحت الباب وتوقفت هناك، لتسمح بدخول الهواء الجليدي. عقـدت جيسـيكا حزام رداء الحمام بإحكام حول خصر ها، ليغطي صدرها العاري. أنت ما زلت في قبضته، أليس كذلك؟
مررت أظافرها المطلية بـاللون الأسـود اللامـع على الأسطر المكتوبة بخط اليد، من المدهش كم كانت الأسطر ثابتة ومستقيمة، كما لـو كانت مكتوبـة على ورقة مُسطَّرة.
أبعدت جيسيكا عينيها عن الصفحة، وتركت بصر ها ينزلق حتى يصل إلى
 فقط الثديين الناهدين، إلى خط العنق، وأخيرًا إلى الو جه. جعل مظهره الخـالي مـن
 وعظام الخدين المسحوقة التي لم تُظهر سوى قطع متناثرة من الجلد الأبيض.

تنهدت تنهيدة صاخبة، أخذت أمها الور قة، ومررت أصابعها عليها كأنَّها أقدام حشرة كبيرة. تُمَّ طو تها إلى نصفين . للحظة، اعتقدت جيسيكا أن والدتها سوف تضع الور رقة في محفظة تـدلى من الجزء الخلفي من الكر سـي. ولكنَّها فجـأة ضـنطت
 مرة أخرى. رفعت والدتها جفنيها، واتسعت عيناها الغائرتان.
تؤولمني الطريقة التيتنفكرينفيها أحيانًا يا جيسي، حاولت تربيتك لتكونيقوية. كان صوت والدتها باردًا وهي توبخها.

أنا آسفة يا أمي.
اذهبي إلى سريرك، وانسي أمر ذلك الرجل . تصرفي كما يجب.

أخفضت جيسيكا رأسها، ووقفت ببطء، لم يصدر الكـرسـي صـوتًا وــم تطلـق الأرض الخشُبية صريرها المعتاد الذي تطلقه خلال النهار . فهذه اللحظة التي تجمع نغمـات الليـل الحـزين لهـا موسيـقاها الخاصـة: صـوت جيسـيكا، وصـوت أمهـا، وصوت القلم الخافت وهو يوضع في محفظة الأقلام، وصـوت الور الو بين الأصابع.

t.me/soramnqraa

توقفت جيسيكا أمام الدرج.
ولكنتي قتاتنه.
تنهدت أمها.
لقد /ستحق الموت يا جيسي. صوت والدتها يفيض احتعارًا.

قتله يا أمي.

أغمضـت جيسـيكا عينهـا، وشـرت تبنفسها تطفو على واقـع آخر، في زمـان ومكان آخرين، مع ضوء يتدفق عبر النو افذ، ويغرق في ظلام السُتاء اللامتناهي.

لكنها فتحت عينيها مرة أخرى، يجب أن تَجسد المشهد، يجب أن تنطق بكـل
سطر من سطور ها، يجب أن تذهب إلى فراشها على قدميها.
ركّنزي علـى الحاضـر يا جيسـي. رتّنـي طاقاتك علـى الأثــياء التـي لا يزال
بإمكانك التأثيرفيها.
راقبت جيسيكا والدتها تنهض.
هل تتذكر خحدعة البطاقة التي كان والدك يؤديها لك ولتـوفي؟ ويعيدها مـرارًا
وتكرارًا؟
أومأت جيسيكا برأسها.
لا يحتاج الساحر إلى معرفة البطاقة التي تختارينها يا جيسي، بل فقط البطاقة التي تليها.
شعرت جيسيكا أن شفتيها تتحر كان بينما تكرر بلا صوت الكلمات التي قالتها
والدتها للتو.
ليلة سعبيدة يا جيسي العير يا أمين.

نظرت جيسـيكا إلى الأريكـة حيـث غفـت قبـل سـاعات قليلـة. أُطفئ التلفـاز بسبب المؤقت. عندما بدأت في صعود الدرج إلى الطابق الثاني من شقتها، سـمعت
 عندما ألقت جيسيكا نظرة أخيرة على الطاولة الطويلة، لم تَرَ و الدتها. فقط الصــي
 شم الر ائحة التي أيقظتها: خشب محترق مثل نار المخيم وبستان عطر مزهر . لا يحتاج الساحر إلى معرفة البطاقة التي تختارينها يا جيسي، بل فقـط البطاقة

## الخميس 28 تشريـن الثاني

## 53

طغى عويل صفارة إنذار الشُرطة تدريجيّا على بكاء والدتها الهادئ. يمكـن أن
 والأصـوات مـن حولهـا تتبخـر عنـدما تـــرك وزن جســدهاها، مـن خـديها ووركيهـا ورجليها وركبتيها وحتى باطن قدميها، وشُعرت بنفسها تلامس الغطاء الناعم.
أخيرًا، حلَّ الصباح.



 كما لو أنها تمتص الشُحنة الصغيرة التي تهرب من لِيلي قلة النوم المزمن.


 دبابيس صغيرة تدور بشدلة مثلما تدور إبرة البو صلة تنغرس في كعبيها وركبيها. كان الألم الشديد في أسفل ظهر ها وكتفيها ومعصمها يشُبه الطعن بسيف طويل مـرئرارًا وتكرارًا بيد لا تتعب أبدًا.


 عليها أن تكون هي التي نجت من الحادث؟ وحتى لو كان مـن المفترض أن يكون

ذلك، فهـل كـان مـن الصعبب أن تطلـب أن تعـاني مـن ألـم أقـ؟ لكـي تكـون ممتنـة بطريقة ما؟
حتى لـو تعلمـت جيسـيكا يومُـا مـا أن تقـدر حياتهـا؛ فمعر فتهـا بمـا فعلتـه لـن تتلاشى أبدًا. لقد قتلت رجلاً : طعنته بسكين، وشـاهدت الحياة تحرج منه. هـل كـان
 السكين معها عندما غادرت الفندق. اختارت القتال لا الهر ب، كما قـال إرني بدقـة. لم يتحدث أبدًا عن الانتقام، لكن جيسيكا تعلم أن هذا كان أسلوبه المتأصل لـول فعلتِ ما كان يجب عليك أن تفعليه يا جيسيكا.

تنحنحت جيسيكا، وربطت ساعتها بمعصمها. أشـارت السـاعة إلى السادسـة
 و كأنها تتأكد من أن قدميها ستدعمانها. سيكون كل شـيء بخير. أخذـت هاتفها عن المنضدة، وهي لا تزال عاريـة، وعـبرت السـجادة الســو داء

إلى الحمام.
رفعت الغطاء وجلست لتتبول، والهاتف في يدها. هناك رسـالة مـن راسـموس
على الواتساب.

اكتشفت نينا ما تعنيه عبارة (أكيفومي 2511946) ـ إنا خططوة إلى الألمام، ولكـن
الطريق مسلدود حتى الآن .
 وكأنه حلم، لكنها تعرف أنَّها عندما تنزل ل إلى الطابق السفلي ستجد قلمُا ولما ور رقة على
 مروّع: الناس والروائح والوقت والمكان. في صباح اليوم التالي، بدت الشـقة حتمًا و كأنها مسرح مهجور مبعثرًا بالتجهيزات التي تركها الممثلون وراءهم. شمَّت جيسيكا رائحة عطر والدتها. غسلت المر حاض، وطلبت رقم راسموس.

## 54

صدحت أصوات أخبار البث العـام مـن راديو الــيارة، فوضـع يوسف رأسـه على المقود وتظاهر بأنه يشـخر . تتــبـب التحـويلات الناتجـة عـن أعمـال البنـاء في
 كان طابور السيارات يتقدم ببطء مؤلم، وكـان الهـدير الناتج عـن صـعود الطـائرات وهبوطها يصل إلى العربات. تحققت جيسيكا من التطبيق على هاتفها. يفيد التقرير أن الطائرة التي استقلها والـدا ليزا مـن لندن هبطت قبـل خمس دقـي الئق. مـن حسـن الحظ أنها وصلت في الوقت المناسب.

 يحتضنان ويودعان بعضهما؛ وضع الرجل راحتي يديه على كتفي الشابة الباكية.
 شعرت جيسيكا بغضة، إنها تواجه صعوبة في التنفس . لقد خر جا للتو من سيارة أجرة

 من الشرطة. . المشهد الذّي جعل جيسيكا البالغة من العمر 19 عامُا تلهث.
 شمت جيسيكا رائحة الدخان اللاذعة التي هلأتها، مشل كل شيء آلخر في الإستوني الذي يقف أمامها.
"هذا الرجل كان... لم يكن رجلًا على الإطـلاق يـا جيسيكا". أطلق الـدخان من فتحتي أنفه فامتزج بهواء خريف شمال إيطاليا المنعشُ.

لفت جيسيكا سترتها بإحكام أكثر حولها: "أريد العودة إلى المنزل".
 أغمضت جيسيكا عينها. سمعت أصوات الأبراب الأليّلية والإعلانانات باللغنة الإيطالية من مكان ما. يمكنها أن تشّعر بيد إري على كتفها.

ثم سمعت صوت يوسف: "جيسيكا".
"ماذا؟؟"
"هاتفك يرن".
نظرت جيسيكا إلى يوسف ثّم إلى هاتفها. إنه راسموس.
"صباح الخير يا راس".
وصلت الـــابة إلى المحطة، وغادر الرجل، ثـمَّ تقدم طـبابر الـــيارات بوصـة إلى الأمام.
"ذكرت أمس أن ليزا ياماموتو ربما حذفت منشورات كامبو من حسـابها على
"نعم، هل وجدت شيئًا..."
 منشورات أخرى أيضًا".
"ما المنشور ات التي حذفتها؟؟".
"لا أعرف، وفقًا لبعض المتابعين، كان لديها ألفي ألف منشور في ملفها الشخضصي.

"هل يستطيع الإنستغرام استعادة الصور المحذوفة؟؟".
"لا أعتقد ذلك".
"سحقًا، حسنًا... شكرْا لاتصالك".
أنهت جيسيكا المكالمة. ثم جلست هناكياك، وحدقت إلى الأمام مباشرة. سأل يوسف الذي بدأ يفعد صبره وهو يدخل إلى ساحة الانتظار: "ما الأمر؟".

قالت جيسيكا ببطء: "حُذفت مئة صورة من حساب ليز| مؤخرًا". "لم يكن هناك الكثير من منشورات الكامبو، أليس كذلك؟". هزّت جيسيكا رأسها.
"لذلك حذفت أشياء أخرى أيضًا". قال يوسف وهو يترك جبهته تسفط على عجلة القيادة مرة أخرى: "ولكن ما الذي حذف؟؟".
"قد يكون مـن الصـعب معرفة ذلك". حـدقت جيسيكا إلى أبـواب المحطة،
 كأنَّها أفعى. "لنذهُب".
رفع يوسف رأسه عن المقود. "لنبدأ المغامرة التالية".

## 55

حدقت هيلينا لابي إلى هاتفها، حيث رسم التطبيق ملخصًا بيانًِا لجودة نوم الليلـة الماضية ومستوى التعافي. لقد تعاملت بشكل جيد مع النوم، على الرغم من استيقاظها قرابة السـاعة الثانية، بعـد أن حلمـت بالقضية، وكيف سيكون ردّ فعـل جيسيكا نيمي
 وشهرت سلاحها، وهددت هيلو، انتهى الأمر بأن وجهت هيلو لجيسيكا لِيكا بضـع ركلات
 معصميها النحيفين. هذا ليس كابوسًا بأي حال من الأحوال، بل على العكس تمامًا.
 بسبب عدم انتظام دقات القلب، الذي انهار إلى مستويات كئيبة. كُلاثة عشر. ما الني يحدثلي?
قال صوت بصبر نافد: "هيلو؟". إنه هارغو لا الذي يجلس أمامها. "آسفة!" ركّزت هيلو نظر تها على المفكرة التي وضعها هـارغو لا على مكتبها قبل, لحظة. "لم أنم جيدًا".
"هناكُ ثُلاثة أسماء مكتوبة بخط اليد فيها: ميديا لازاكوفيتُ، وميـب لوس، وتماراغوغيلي".
هزّت هيلو رأسها لتشير إلى أنها لا تعرف ما يجري.

 من هيلو. وعندما لم يأتِه ردّ تابع : "اتضح أن كل وا واحدة منهن ظهر تو ت عن غير قصـد في الأخبار . كلهن وضيعات".
"وظهرن في الأخبار ..."
قال هارغو لا بطريقة تلقائية: "بسبب مو نهن".
أسفطت هيلو هاتفها في حضنها، وشعرت فجأة بتأنيب الضـمير لتأخير ها بدايـة

لعق هارغو لا طرف إصبعه، ووضع تلاث أوراق مطبوعة على الطاولة.
 بطرسبرغ في 12 تشرين الثاني 2018". وضع الور رقة المطبوعة الأولى جـى جانبًا. "لوس، 28 عامًا، عثر عليها ميتة في منز لها في أمستردام في 4 شباط 2019. وأخيرًا غيرّا غوغيلي، 27
 حالة، يشُتْه في وقوع جريمة قتل وحشُية استشنائية". "كتبت أسماء هؤ لاء النساء في ذلك الدفتر؟". تصفحت هيلو المقالات المأخوذة من الإنترنت والتي طبعها هارغو لا؛ وترافق كل منهاصورة لامر أة شابة جميلة مبتســة. ثم نقرت على دفتر الملاحظات بسبابتها: "لماذا لم يتم العثور على هذا أمس؟؟" بدا هارغو لا مندهشًا. "لقد وجلتها الآن يا هيلو".
قلبت هيلو الصفحات الفارغة مـن دفتر الملاحظات كمـا لـو كانت جريدة الأمس. "إما أن هـذه الوفيات مرتبطة بطريقة مـا أو أن أولغا تعرف هؤ لاء النسـاء بشكل خاص".
سألها هارغو لا بيُة: "أليس هذا هو الشيء نفسه تقريبًا؟ هن أموات الآن". "هل لهذه الوفيات علاقة بملابس المانغا أو علاجات الكامبو؟"
 فنلندا، ليس من المتعارف عليه في أي مكان في أوروبا مشار كة تفاصيل التحقيق مـع الإعلاميين ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية لحل القضية".
لم تعرف هيلو كيف تفسر تصرفات مرؤوسها هذا ها فنبرة نطقه للكلمات تشـير إلى أنه أستاذ لا طالب.

تابع هارغو لا قائلًا "على الرغم مـن ذلك، نحـن بـحاجـة إلى الاتصـال فورًا
بالسلطات التي تحقق في جرائم القتل ومعرفة ذلك".
"حسنًا. أستطيع أن أعالج ذلك. وكلما ارتفعت الرتبة، زادت الاستجابة بشكل
 أن أطلب..." كان هارغولا قد وقف، وأمسك مقبض الباب ليخرج. "ماذا؟". "أبق على هذا التطور لنفسك لفترة قصيرة. كثيرة هي الأمور التي تـتير التير الآن لدرجة أنني لا أريد أن أرمي بالضغوطات علات على نيمي. سأرى ما سنعرفه من الخارج، وبعد ذلك سنبلغ الفريق معا".

## 56

وضعت جيسيكا كوبين مصنوعين من الورق على الطاولة، جلبت الشــاي مـن آلة المشروبات، وطلب والد ليزا المـاء."لـيس باردًا بل بدرجـة حـرارة الغرفـة مـن فضلك. شـكترا لك" .

كان والـد ليزا مـع جيسـيكا في غرفة مخصصصـة للاستجوابات، وكـان يوسف يستجوب والدة ليزا افي الغرفة المقابلة.
قالت جيسيكا: "اجلس من فضلك". نظرت في جواز السـفر الـذي سـلمها إيـاه والد ليزا بناء على طلبها. هيرو كازو ياماموتو .
 ومع ذلك، وجدت جيسيكا صعوبة في الاعتقاد بأنه سيفقد صـوابه، إذ يشـير مظهره إلى أنه شخصية تعارض تمامًا إظهار العاطفة للعامة.
"ليزا". احتكت قوائم المقعد المصنوع مـن الألومنيوم بالأرضـية الخرسـانـية الملساء عندما جلس ياماموتو . كان قد وضع سترته على ظهر كرسيه. "أين ليزا؟".
"نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل ..." قال ياماموتو ويداه في حضنه: "لقد ذهبنا منذ أسبوعين....".
طوت جيسيكا يديها على الطاولة، وتفحصت الرجل الذي يجلس قبالتها لياماموتو حضور مخيف حقًا، ليس فقط بسبب حجمه. لا تستطيع جيسيكا أن تمنع نفسها من أن تتذكر مـا قاله فرانـك دومينيس عـن ليزال، وعـن أنها تخـاف مـن والدها. عيناه مئل عيني القرش، ميتـان وبلا روح. أي نوع من الرجال أنـت يا سيد

قالت جيسيكا: "أنا أعلم. لا بد أن هذا في غاية الصعوبة عليك".
 ظهرت ندبة طويلة ودقيقة على أحد صدغيه.


 أكملت: "هل لديك أنت أو والدة ليزا أعداء؟". حدق ياماموتو إلى جيسيكا، ثم شد كمي قميصه. "أعداء من المحتمل أن يهاجموا ليزا؟".
 شخص قد هاجم أي شخص. لكننا بحاجة إلى النظر في...". "هل تعرفين شركة تسمى سوبرسيرفيس؟؟".
 ياماموتو في الليلة السابقة.
 ولاهتي، وكوفـولا، وأولـو ". عـد أسـماء المـدن علـى الأصـابع القويـة جـــأ ليـده اليسرى. "أنا أملك مغاسل. قولي لي، ون من يكره أصحاب المغاسل؟ و". فتح ذراعيه في
 أومأت جيسيكا برأسها. لعبت هـه البطاقة الآن. حـان الوقت لرمي البطاقـة
"لقد انتقلت إلى فنلندا في العام 1998، عندما كانـت ليـز ا في الثالثـة مـن عمرهـا،
أليس كذلك؟".
أومأ ياماموتو بر أسه ببطء وحزمه بطريقة رأتها جيسيكا للمرة الأولى منذ بضع دقائق، لكنها ستتذكرها لبقية حياتها.
 البؤبؤين إلى لون ضارب إلى الحمرة. ثم ابتـــم للمـرة الأولىى خـلال اللقـاء، لكـن فمه ظل مغلقًا.
"هذا هو لقبك السابق، أليس كذلك؟ لقب ليزا أيضًا؟".
 النظـر جانبُـا حتى عنـد خســارة المعركــة. كمـا توقعـت جيسـيكا، فـإن هيروكـازو ياماموتو لن يعترف بالهزيمة، ولن يمنح أي شُخص الرضا كررت جيسيكا: "أليس هذا صحيحًا؟".
أخيرًا، قال ياماموتو : "ما علاقة هذا بمكان وجود ليزا؟؟". حك معصـمه أسفل
الساعة الذهبية.
فالت جيسيكا بحياد: "لا أعرف، لكننا بحاجة إلى استبعاد إمكانية ارتباط هـذا باختفائها، مهما كان ذلك مؤلمّا. لذلك، أود منك الردّ على أسئلتي بشُكل مباشـر قدر الإمكان".
أغمـض يامـاموتو عينيـه وفتحهمـا بسـرعة كمـا لـو أنهــا جفتـا خـلال مسـابقة
التحديق الطويلة.
ثـم أخـذ كوبـه، وشـربه دفعـة واحـدة، وحطمـه بقبضته حتـى اختفـى الكـوب
الور قي في القبضة الضخمة كما تنهار سيارة بين فكي مكبس هيدروليكي. "لماذا انتقلت إلى فنلندا مع ليز ا؟ وغيّرت لقبك؟ هـلـ كـان لـديك مشـكـلة مـع القانون في اليابان؟".
لـم يستجب يامـاموتو. لا يهـمه، إذ تعلـم جيسـيكا أنها لـن تضطر إلـى انتظار الإجابة لفترة طويلة، حيث سيتلقون سجلات هيرو كازو كوندو من الشرطة اليابانية بحلول وقت الغداء. ولكن في الوقـت الحـالي، كـل دقيقـة مهمـة. ريمـا لا تزا ال ليزا على قيد الحياة، ويحتاج والدها إلى فهم ذلك.

إنَّها تخاطبه باللقب الذي اختاره لنفسه في فنلندا كدليل على الاحترام: "سيد ياماموتو ! يهدف هذا فقط وحصريًا إلى مسـاعدتنا في تحديـد موقـع ليزرا. مـا حـدث قبل عشرين عامًا في اليابان لا يثير اهتمامي ولا اهتمام زملائي على الإطلاق".
 الباب المغلق. شربت جيسيكا رشُفة من الشـاي الذي لم يزل ساخنًا جدًا ليُشُربـ ها قد وضعنا كل بطاقاتنا مفتوحة على الطاولة أمام هيروكازو ياماموتو الا "لماذا طلبت من ليزا ألا تستخدم وسائل التواصل الاجتماع الـاعي؟"

"أليس صحيحا؟" نظرت جيسيكا إلى ملاحظاتها، ومـلأت صـوتها بلهجـة أكتر استجوابًا: "أخذت ابنتك، وانتقلت إلى الجهـة الأخخرى مـن الكـرة الأرضية. غيّرت اسمك. أول شيء فعلته هو شراء منزل كبير في غارفينبا، أفضل منزل في أفضل منطقّة،
 أخرى! أبقيت رأسك منخفضًا، لم تفعل شيئًا سوى ما يخص العائلة والعمـل . كـبرت



 وسـائل التواصـل الاجتمـاعي الانتباه إليكك، خفـت مـن أن شُخصَا مـا في اليابـان قــد
 خفت من أن يربطوا الأمور ببعضها. مدوّنة تبلغ من العمر 24 عامًا، ولـدت في في اليابـان، انتقلـت إلى فنلنـدا في عـام 1998 ه هـل هــذا غيـر محتمـل ؟ إنَّه محتمـل بالتأكيـلـ، بـل
 يجب أن نخاطر؟ ؟ ألا يحتمل أن يكون أحد متابعيها مصدر تهديد محتمل".

شعرت جيسيكا فجأة بالطاولة المصنوعة من الألومنيوم تنزلق من تحت راحتيها،
 الأحمر يسقط على الأرض مثل الدم الناتج عن جرح طلق ناري. اندفعت إلى الخلف. وقع الكرسي تحتها، وسقطت. تحسست مسدسها بيدها. صر خ ياماموتو: "أنت لا تعرفين مـا الذـي تتحـدئين عنه". وقف ورفع سبـابة يــده السمينة مباشرة في وجه جيسيكا. "أنت لا تفهمين ما يحدث". حاولت جيسيكا أن تقف على قدميها، ولكن ظل الرجل الهائل ألقى ظلالًا من الشك عليها ومنعها مـن ذلك. إذا

 خرج البصاق من فم ياماموتو، وهو يزأر بطريقة خرقاء: "ابحثي عن اليز اليزا فقط، ابحثي عن ليزا فقط بحق الجحيم".
 عن صدره، وتراجع ببطء، وأخذ سترته. ثم خطا إلى البـاب وهـو يلهـث مثل الثور الغاضـبـ، وفتحه على مصـراعيه، ليجد نفسه وجها لوجه مع يوسف، الذي وصل إلى الباب لتوه. نظر يوسف إلى ياماموتو والطاولة المخلوعة، و جيسيكا المتكئة على الجـدار الخلفي والثـاي متناثر عبر الأرض: "ما الذي يـر يجري هنا؟" للحظة، بدا أن ياماموتو سيجرف يوسف في طريقه. تبادل الر جلان النظرات مثل ديكين في قن الدجاج، كانا على استعداد لضرب بعضها حتى الموت. قالت جيسيكا بصوت ثابت: "لقد انتهينا هنا يا يوسف. أرجو أن أن ترافق السيد ياماموتو إلى الخارج". تُم رأت شيئًا غفلت عنه قبل : أحد أصلا أصابع يده السمينة أقصر من الأصابع الأخرى. هيروكازو ياماموتو يفتقد على الأقل نصف خنصره الأيمن.

## 57

عدّلت جيسيكا وضع الطاولة، وأعادتها مرة أخرى إلى مكانها. كانت وحيـدة


 ليزا، والآن هُددت جسديًا من قبل ثور غاضب، من قبل رجل، مـن قبـل أب يبحــ عن ابنته، من قبل أب تمكنت من استفز ازه بأسئلتها. عـاد يوسف إلى الغرفة، وأغلـق البـاب خلفه. استند إلى الحـائط، وذراعـاه مطويتان على صدره. قال بهدوء: "ماذا حدث بحق الجحـيم يـا جيسـيكا؟ هـل أنت بخير ؟ كان بإمكاننا اعتقاله بسبب ذلك". "لفقدان صبره؟ وماذا بعد ذلك؟". "ما الذي قلته له بالضبط؟".
قالت جيسيكا وهي تحك صدغيها: "ضغطت عليه قليلًا . ماذاعن زوجته؟". هزّ يوسف رأسه.
سألته جيسيكا وهي تجلس مرة أخرى: "لا شيء؟".
فـال يوسف وهـو يقـترب ويلف أصـابعه حـول الجزء الخلفي مـن الكرسي
المقابل: "لا".



"هيرو كازو ياماموتو هو رجل عصـابات سـابق". تـدفقت الكلمـات كمـا لـو أنَّ
جيسيكا كانت تحبس أنفاسها.
"هل جاءت هذه المعلومات من اليابان؟".
" "
عبس يوسف: "من أين إذْا؟ هل تقولين لي إنَّه اعـترف بأنَّهَ ينتمي إلى المافيا
اليابانية؟".
رفعت جيسيكا يدها اليمنى، وأر ته خنصر يدها الأيمـن. متظاهرة بأنَّها تقـص
طرفه.
"يوبيتسـوم. تقليـد قـديم بـين المجـرمين اليابـانيين. إذا أخطـأ أحــد أعضـاء
 لكنني متأكدة أنه كان شائعًا في أواخر التسعينيات".
"هل يفتقد جزءًا من إصبعه؟".

أومـأت جيسـيكا برأسـها: "كنـت متأكــدةً في البدايـة مـن أنَّهـ كــان يهر بـ مـن الشرطة، أو سلطات الضرائب أو شيء من هذا القبيل. بدا أن لديه الكثير مـن المـال

عندما انتقل إلى هنا، ولكن ربما كان يهرب من الِياكوزا".
 يريدون الثأر من الرجل العجوز لذا اختطفوا ليزا؟ ربما يحتجزو نها رهينة ليخر جـوا الأب من مخبئة".
أومأت جيسيكا برأسها: "يبدو هذا معقولًا بالنسبة إلي" ".
 عليه أن يشتري اللو حات من ليزا أو لا؟؟ ويتصل بها عدة مرات؟ ومـا علاقة جيسـون نيرفاندز بأي من هذا؟".
قالــت جيسـيكا: "أو أولغــا بلوسـوفا، أو كــامبو". دفـــت وجههـا بــين يـديها، وأسندت مرفقيها على الطاولة.
"مـن ناحيـة أخـرى، إذا كــان كـل هـذا صـحيحًا، إذا كــان الشُــبح يريـد والــد ليزا..." أشـار يوسف بإبهامـه نحـو البـاب وأكمـل: "علينـا أن نتتبه إلـى يامـاموتو !

نظرت جيسيكا إليه: "إنّنا نقوم بذلك فعلًا".
رفع يوسف ذراعيه مستفسرًا.
وتابعت جيسيكا: "أمرت الشـرطة العسـكرية في المقر بمر اقبته، سـيظلون مـع
ياماموتو طوال اليوم".
أبدى يو سف إعجابه بتصرفها، وسحب علبة صغيرة من جيبـه، ووضـع بعض
حبات من حلوى النعناع في فمه. "كيف عرفتِ؟"
"ماذ؟؟".
تكسرت واحدة من حبات الحلوى الصلبة بين أسنان يوسف: "إن هنالك شـيئًا
غامضّا حول والد ليزا؟" .

سمعت جيسيكا السؤال، لكنها لم تجب عليه.
"ما؟" تابع يوسف: "ما الذي قاله لك بالضبط صديقك؟".

 علنيًا جدًا ومحفوفًا بالمخاطر ".
وقفت جيسيكا وهي تنظر وتفكر للحظـات في مـا إذا كانتت ستنظف الفوضى
على الأرض قبل أن تعيد هي ويوسف الغرفة إلى حرس الحدود.
"قال دومينيس؟ وكيف عرف دومينيس هذا؟".
"وئقت ليزا به".
صفق يوسف بيديه معًا ابتهاجًا: "فأقام معها عالاقة جنسية".
"من الواضح أنَّه لم يفعل".
"هيا يا جيسي، لا يمكنك أن تكوني ساذجةً إلى هذا الحدّ".

قالت وهي تسير نحو الباب: "لمـاذا لا نتسـى دومينيس وليزا ومـا إن كانـا قـد أقاما علاقة جنسية أم لا ونعود إلى العمل". هزّ يوسف رأسه وتبعها إلى الممر : "أصبحت سوداوية يا جيسي. أنت فريسـة بين بر اثن اكتئابك!" ضحك يوسف، لكن جيسيكا لم تستمع إليه. كانت قد اختارت رقم توسي من قائمة أرقام الهواتف على هاتفها ورفعـت الهـاتف إلى أذنها. وبعـد لحظة، رد رجل ذو صوت متعب على الهاتف.
"معك جيسيكا نيمي".
"أعرف". بدا صوت توسي وكأنَّه يتمطمط. "لقد حفظت رقمك. أنـا لا أجيـب على المكالمات من الأرقام التي لا أعرفها". "سؤال سريع، هناك صورة سيلفي لك ولليز| على صفـحتك على الإنستغرام

من شهر أيلول".
"نعم، ما بها؟".
"أين التُقطت الصورة؟؟"
"في منزل ليزا".
"في تولو؟".
"نعم، في غرفتها. ما دخل هذا بما يحدث هنا؟" ضحكك توسي ضحكة مكتومة
وأكمل: "هل أحتاج إلى محام؟".
قالت جيسيكا قبل أن تنهي المكالمة: "إنني أشك في ذلك. على الأقل لـيس
بعد..."
عـبرت ويوسف المقـر، واتجهـا نحـو الأبـواب. كـان علمى يوسـف أن يسرع
لمواكبتها.
"من كان هذا؟".
"نورديك سلم شُادي".
"كيكس مايس؟ هل من تطورات؟"

تو قفت جيسيكا بـالقرب مـن الأبواب، وشــاهدت الرجـال في سـترات صـفراء يوجهون حركـة سـيارات الأجـرة في الخـارج. "لقـد وجـدت صـورة لـه وليزا على صفحته على الإنستغرام أمس. يبدوان في الصورة مقربين إلى بعضهـها لدرجة زائدة عن حدها بعض الشيءي. لا أعرف لماذا أزعجتني. أردت فقط أن أسأل كيكس عن
"جيسيكا، هؤلاء الرجـال يتصـنعون كـل شـيء، ويتخـنوون هـذا مهـنةً لهـم، لا لا يمكنك استخلاص أي استنتاجات من تصرفاتهم".
"أعرف، لكن مايس كذب عليّ. قال إن الصـورة التقطت في غرفة نوم ليزا، على الرغم من أن الجدران في غرفتها بيضاء وليست داكنة". أرت جيسيكا الصورة ليوسف. ألقى نظرة، لكنه لم يبدُ مقتنعًا. "لا أعلـم، هـــا ضعيف جدُّا يـا جيسي. رأيـت كـل ذلك الطـلاء في منـزل ليزا وإيسي. ربمـا طلـت الغرفة منذ التقاط الصورة".
أدركت جيسيكا أنها غاضبة، لكنها ليست متأكدة ما الذي يغضبها. قالـت وهي تخـرج عـبر أبـواب المطار المنتلقـة: " يمكـن لراسي أن يمـارس سحره ليؤثر في هذا الشأن أيضًا".

## 58

كان جو غرفة الاجتماعات مفعمًا بالتوتر؛ وليس هناك قطرة من روح الفريق المريحة التي سادت في يوم ذكرى إرني. عرفت جيسيكا أنه يمكنها لوم هيلو جزئيّا فقط. فبعد كل شيء، تعتبر ممارسة العلاقة مـع حبيـب زميلتك في العمـل طريقـة لا تضاهى لتسميم بيئة المكتب. من الواضح، أنها ستضطر إلى أخـذ نينا جانبًا، وإجر اء محادثـة خاصـة معهـا،
 يصدق. إما أن تفعل جيسيكا ذلك، أو تبقي رأسها مـدفونًا في الر مـال خجـلألا في كـل مرة ينهض فيهـا شـخص مـا. نظرت إلى نينـا التي كانـتـت تسـحب ملعقـة وبيضتين مسلو قتين ملفوفين في مناديل ورقية من حقيبتها. و جبـة خغيفـة غريبـة. إنها الطريقـة النموذجية التي تتصرف وفقها نينا.
ابتسمت جيسيكا بشكل غير محسوس تتريبًا، وهي تراقب نينـا تضع البيض
 ليس فقط على ذراعي نينا النحيلتين، ولكن في الطريقة التي تقف بها بان، وتتحكم في في جسدها، وتباشر المهام اليومية. على الرغم من أن بنيتها الجسـدية تجعلهـا آلـة قتل
 البنية في الو حدة: في قسم تمشيط مصادر الأدلة باستخدام العدسة المكبرة.

 الابتسامة المتكلفة من الظهور على وجهها. لقد فو جئـت بـأن المشـرفة ذات الشــعر الأشيب كرست هذا الجهد لحفظ كلمات كيكس بهذه الدقة.

كان باقي أعضاء فريق التحقيق موجودين في الغرفة أيضًا: راسـموس ويوسف وهارغو لا، الذي يرتـدي الجينز الباهـت وبلـوزة ذات ياقة مـدورة سـوداءـ في في بدايـة الاجتماع، قام يوسف بدوره في إثارة التوتر من خـلال سـؤال هــارغو لا عمـا إلا الذا كـان
 مقارنته بستيف جوبز فقد ابتسم ابتسامة باردة تشُبه ابتسامة الموناليزا.

هذا مضحك يا يوسف. نكتة مضحكة
قالت هيلو: "من فضلك يا جيسيكا، أخبرينا بالمستجدات".
فتحـت جيسـيكا دفـتر ملاحظاتها، وقـرأت مـن ملاحظاتهـا المكتوبـة بخـط
اليد.
"تمكن راسي من تعقب اثئنين من أتباع ليزا الذين جرّبوا العلاج بالكامبو . لقـد أجريا تحلـيلًا للـدم هـذا الصباح وتبلغنـا بنتـائج التحليـل . لـم يكـن أي مـن الأدويـة المكتشُفة في عينات الدم مطابقًا لتلك الموجودة في جسد أولغا بيلوسوفا".
"لا شيء من الأدوية؟".
"وجد في تحليل إحدى العينات أثر للحشيش، لكنتي أشك في أن هذا وثيّق
الصلة بالتحقيق".
إذا حكمنا على الموقف مـن خـلال النظرة على وجـه هيلو، كنـا سنعتقد أن
جناية خطيرة كانت موضع تساؤل.
لكنها تنهلت بعمق فحسب ردًا على ذلك:
واصـلت جيسـيـا: "وهـو مــا يـدعم الافـتراض بـأن رودريغيـز بـاع علاجـين
مختلفين في منتجعه الصححي. حتى الآن، لا نعرف مـا قدمـه وإلـى مـن قدمـه ومـا إذا كان بعض زبائنه قد طلبوا الكوكتيل الأكثر فاعلية عن قصد".
نظرت جيسيكا إلى كل المتحلقين حول الطاولة، نمّ عادت إلى ملاحظاتها.
 للغاية. لم يعثر على أي مخلدرات في منتجعه، ولكن المكان نُهب وهناك سُ سيء ما قد

أُخذ بشُكل واضح عن الرفوف. بالإضافة إلى ذلك، عُثر على آتـار مخـدرات على بعض الأواني الزجاجية والأطباق الأخرى". نقـرت جيسـيكا فوق صـورة لمسـرح
 في جيبه، وبضع مئات من اليوروهات في الصندوق. يمكتنا استبعاد إمكانية ارتكـاب جريمة قتل بدافع السرقة".
سألت هيلو: "هل وجدت أي شيء آخر في المنتجع؟".
"ليس بالتحديد، كان هنالك معطف واقٍ من المطر أصفر معلق على الحـائط،
مع زجاجة من رذاذ التنظيف في الجيب".
نظرت هيلو إلى عيني جيسيكا: "وهل أثار ذلك أي شكوك لديك؟".
"في الواقع، نعم. الانطباع الأولي هو أن المعطف الأصفر الواقي من المطر لا يبدو للضحية، ويشير رذاذ التظيف إلى أن رودريغيز - إذا كان المعطف معطفه - النـي أراد تنظيف آثاره. أين ولماذا ... هذا لغز آخر".
سألت هيلو : "ألم يكن هناك قطعة قماش في الجيب؟". هزّت جيسيكا رأسها.
سألت نينا: "هل رأى أي شخص الجـاني؟". ضـربت البيضـة بالملعقـة وبـدأت تقشيرها. تكسرت قشرة البيضة المسلوقة بسرعة بين أصابع نينا القوية. قالت جيسيكا: "لا، لم يتقدم أحد بصفته شاهد عيان، وليس هناك كاك كاميرات في الموقع. كان هناك دفتر مواعيد على المكتب، حيث أشــار رودريغيز إلى جلسـات زبونه القادمة".

## تدخلت هيلو: "ربما كان اسم القاتل في دفتر المواعيد".

نظرت جيسيكا بغضب إلى مـدير تها، ولـم تستطع إلا أن تفكـر بكلمـات أغنية
 بطريقة دبلوماسية قدر الإمكان: "لو كان الأمر كذلك، لكان مطلق النار قد أخذه بلا

شك عندما غادر المكان".

فشُلت دبلوماسيتها. نظرت إليها هيلو بنظرات قاتل يكاد ينقض على فريسته. لـو كانـت العيـون تنطق لقالـت عينـا هيلـو :لا تتجرئــي علـى إذلالـي أمـام وحـــتي يا نيمي، اللعنة عليك.
عندما وصلت جيسيكا إلى المقر في ذلك الصباح، أذهلها الإحسـاس الغريـب
 والكراهية الآن فقط، ولكن بالابتهاج والغبطة أيضًا . الغيا قال هارغولا: "الشبح هو مطلق النار". فلم يحتج أحد. لكن النظرة على وجه راسموس تفيد أن الفكرة تزعجه. قالت جيسيكا: "تحدث يا راسي". نظر راسموس إليها برعب: "أنا؟ ما كنت أريد أن أقول شيئًا". أصرت جيسيكا: "لا، قل ذلك فحسب". راسموس رجل قليل الكلام، ولكـن
 تحتاج فيها إلى تشُجيع راسموس على مشـاركة أفكـاره. أفكـاره مشُل الأفكار التي تخطر على بال المؤلف في منتصف الليل: إذا لم يدوّنها على الفور، فقـد تضـيع إلى الأبد.

ازدرد راسموس لعابه بصوت مسموع، ونظر إلى نينا للحصـول على الـدعم. إما ذلك، أو أنه كان يحدق إلى البيضة التي التهمت نينا نصفها للتو . انبعثت الرائحة الكريهة في الغرفة. بدأ راسموس: "في الواقع، نحن لا نعرف الكتير عن الشبّع، كل مـا نعرفه هـو أنه على اتصال مع ليزا واشترى لو حة المنارة...."
ضحك هارغولا: "ألا يجعله ذلك القاتل؟ ما الذي نحتاج إليه أكثر من هذا؟". لم يجب راسموس على الفور، فبالنسبة إليه، الصمت القصير بمثابـة ممتص



الشبح مسؤول عن اختفائها... فلماذا أطلق النار على خوسيه رودريغيز؟".

بدا راسموس مندهشًا: "هل تقصدين أن الشبح مؤسسـة خيريــ؟ رجـل يحقـق
عدالته..."
ابتسم يوسف وقال: "ديكستر، باتمان، طرزان".
هممت نينا وهي تحشر بقية البيضة في فمها: "اللعنة".
"ذا افنغرز".
قالت هيلو بحدة، ولكن من دون أن ترفع صوتها: "اهدؤوا! ليس هناك جدوى من التكهن حول هذا. نحن بحاجة إلى المزيد من الأدلة. هـل هنـاك شـئ مـيء ملموس آخر؟".
أومأت جيسيكا برأسها، وتنحنحت، ثـم قالـت: "نينـا وراسـموس حقتا فتحـا عظيمًا بالأمس ...".
قال راسموس بهدوء بعد أن أبدت نينا انزعاجها: "لقد كانت نينا من قامت به". قالت جيسيكا، وهي تعرض الملف الذي أرسله لها راسموس الليلة الماضيـية
 وراء التسلسل 1946، 251، إنه يستخخدم بمثابة علامـة تصـنيف على إنستغرام. تشـير الأرقام الأخيرة في السلسلة إلى رمز البلد. على سبيل المثال يعني الرقم 2511946 السويد، ويعني الرقم 2511947 النرويج، بينما يعني الرقم 25119358 فنلندا. أيّا يكـن الأمر، تظهر علامة التصنيف على صورة مطعم أو فندق". بدت هيلو مفتونة بما يجري. سأل هارغولا: "لماذا هذه المواقع؟".
"لا نعرف حتى الآن، لكن الأمر يتعلق بهذه القضية بطريقة مـا، وبطرق أخرى أيضّا، ليس فقط من خلال حساب أكيفومي على إنستغرام. فينيكس من أهـم عشـرة مواقع في فنلندا. أشك في أن هذه مصادفة".

قال هارغولا: "يا إلهي المدير الذي تحدثُتما إليه يا رفاق...". قالت جيسيكا على مضض: "فرانك دومينيس".
شــعرت أن فكـرة كــون الأمريكـي ذي المظهـر الخــارجي الفظيـع والـــمعة المشكوكك فيها هو الرجل السيئ في هذه القصة غير مرضية إلى أقصى حدّ وواضحة جذًا. رفضت جيسيكا استيعاب هذه الفكرة بالكامل. إمـا ذلك، أو أنها تريد أن تصدق شـينًا لا ينبغي لهـا بـأي حـال مـن الأحـوال
 حياتها، ولماذا لم تغعل ذلك مع ميكائيل أيضًا. قال هارغولا: "لا بد من أن فرانك دومينيس يعرف شيئًا ما". قال يوسف: "أنا وجيسيكا سنتحدث إليه".
سألت هيلو: "ماذا عن حسابات الإنستغرام التي نشرت الهاشُتاغ؟ مـن هؤلاء
الأشخاص؟".
قال راسموس: "لاحظت نينا على الفور أنها جميعها ملفـات شخصـية مزيفة.

 أخشى أنهم قاموا بعمل جيد جدَّا في محو مساراتهم"."
سألت جيسيكا: "حسنًا، ماذا عن الفيسبوك؟ متى يمكنتا توقع الحصول على
المعلومات الموجودة على حساب أكيفومي؟". هزّ راسموس كتفيه: "لا أعـرف، آمـل أن يـتم ذلك قريبّا. لقـد قـدمت الطلـب الليلة الماضية. الأمر نفسه ينطبق على اشتراك الهاتف المحمول للشبح، حتى الآن لم أتلق ردًا من السلطات اليابانية". أومأت جيسيكا برأسها، ونقرت لتفتح الصورة التالية: "أثناء عملك على هذالئلـ،
 أيمكنُنا أن نقوم بذلك؟".
"إذا كـــت أتــذكر بـــكل صـحـيح، فمـن الممكـن تحقيـق ذلـك في غضـون 30 يومًا من الحذف". بدأ راسموس في الكتابة على حاسوبه وأضاف: "سـأقدم طلبًا

قالت جيسيكا: "وهذا رابع شيء نتظر من السـلطات الأجنبيـة مسـاعدتنا فيه، وهي في هذه الحالة اليابان".
ظهرت صورة على الجدار لرجل عريض الكتفـين، ويشـبه أنفه منمـار النسر، ذي وجه ملور كبير بحجم طبق العشاء.
"هيروكازو ياماموتو، والد ليزا. كان اسمه هيروكازو كوندو . انتقل من اليابان إلى فنلندا مع ليزا عام 1998. وغيّر اسمه. علمت أن ياماموتو أصر أن تنسـحبر ابنته من مواقع التواصل الاجتماعي، بلهجة شديدة، لا بل ومهددة". قالت هيلو: "من أين جاءت هذه المعلومات؟". ازدردت جيسـيكا لعابها بطريقـة بالكـاد يمكـن ملاحظتهـا في ظل معلومـات
 المعلومات، لكن جيسيكا لا تفهم لماذا قد يختلق قصة والد ليزا. إلى جانب ذلكـك لقـد دعمـت الطريقة التي ردّ بها يامـاموتو في المطار تصريح دومينيس. استعدت لمواجهة سخرية الفريق بأكمله، وحاولت أن تبدو شـجاعة أكثر مـا يمكـن وقالـت: "هذا ما أخبرني به دومينيس".
انفجر غامي هارغولا ضاحكاً، ولم تبدُ هيلو مقتنعةُ بشُكل خاص أيضًا . سارعت جيسيكا إلى التوضيح: "لقد ائتمنت ليزا دومينيس بشأن هذه المسألة.

كانا صديقين".
قال هارغو لا بسخرية: "صديقان! ! إنما أشبه بعجوز غني ومدونة شابِّ شابة مثيرة". نظرت جيسيكا إلى يوسف الذي تعرف أنَّه يفكر على بالطريقـة نفسـها. لكـن يوسف لم ينضم إلى السخرية منها، ليس الآن بعد أن انقلبت الأمور على جيسيكا. شـكرا لك يا يوسف.
"في هذه الحالة، أعتقد أننا يمكن أن نفترض أن دومينيس يقول الحقيقـة، وأن
 الاجتماعي. أظن أنـه خـائف مـن أن يجـده شـــخص مـا، شـــخص مـا ترك اليابـان في الأصل للهرب منه. وقد يكون هذا هو سبب اختفاء ليز|".
 أومـأت جيسـيكا برأسـها، وتوقفــت لفــترة كافيـة لإثــارة اهتمــام الآخـرين:
"هيرو كازو فقد جزءًا من خنصره".

قال راسموس .بهلوء: "ياكوزا".
يبدو أن الجمـيع يعرفون ما يشـير إليه، وهو أمر غير مضـمون أبـــًا، حتـى في مـا يتعلق بالو حـدة: فقـد أخطـأ أحــد أعضـاء إدارة الشـر طة ذات مـرة، واسـتبدل كلمـة الياكوزا بالجاكوزي في مؤتمر صحفي، وحتى يومنا هذا لا يز ال الناس يتحدثون عن هذا الخطأ.

قالت هيلو : "هذا يعني أن ياماموتو هو رجـل عصـابات سـابق؟ ربمـا يكـون في برنامج حماية الشهود؟".
تنفست جيسيكا الصعداء: "بالضبط. هذا من شأنه أن يفسر استياءه من نشـاط ليز اعلى وسائل التو اصل الاجتماعي. لهذا طلبت المساعدة من الشرطة العسكرية، ظل اثنان من العملاء في ثياب مدنية ير|قبان عائلة يامـاموتو منـذ مغادرتهمـا المطـار . إنهما يبلغانني بالمستجدات، وسيتدخلان عند الحاجة إذا رأيا شيئًا مريبًا".


$$
\begin{aligned}
& \text { لديّ اجتماع مع رؤسائنا الآن. ابقني على اطلاع، حسنًا؟". } \\
& \text { لم يعترض أحلد، فغادرت هيلو الغزفة. }
\end{aligned}
$$

وقفت جيسيكا هناك. تسمع قوائم الكراسي حولها وهي تحتك بلالأرض بينما
 تفكر في شيء ما. في بداية العام، كانت جيسيكا تسألها عما يدور في ذهنها. لكـن مـن

الصـعب اتخـاذ هـذا النـوع مـن المبـادرات الآن. اللعنـة، كـوني الــــخص الأوعى

قالت جيسيكا بصوت غليظ: "ما الذي تفكرين فيه يا نينا؟". نظرت نينا إلى جيسيكا! لو كانت النظرات تقتل، لكانت جيسيكا تحت الثـرى

الآن.
في النهاية، قالت نينا بلهجة باردة برودة الثلج: "حدث شيء ما ما قال نيكو لاس

 مصطلح ميُر للاهتمام جذًا للتعبير عن الخيانة".


تجاهلتها. "وماذا أيضًا؟؟".
"ننيكو لاس بونسي نفسـه متخصص بـالجنس ومعـالج جنسي يقـدم المشُورة
للسُباب بشأن القضـايا المتعلقَه بـالجنس، بالإضـافة إلى كونه قسيسًا. أنـا أتسـاءل لماذا كان هو وجيسون مقربين مـن بعضهـها. قس في أواسط العمـر ومـدوّن ملحـد يصغره بخمسة عشر عامًا، ويحب جلد الناس أو أن يُجلد". "هذا غريب بعض الشيء، أعترف، ولكنن..." "عندما قابلت بونسي، ادعى أن جيسـون كـان نشطُا في أعمـال شَببيبة الرعيـة، وبهذه الطريقة تعرفا إلى بعضهما. لذلك أجريت مكـالمتين واكتشفت، أن جيسـون ناشُط في عمل الشبيبة، ولكن لِس في الرعية، بل في مؤسسة الر فاه الجنسي. لا تر تبط بأي حال من الأحو ال بالكنيسة. يبدو آن بونسي لم يُشُرك كيرفانـدر في أنشططة شـبيبة الكنيسة حتى وقت لاحق".
"هل كذب نيكو لاس بونسي بشُأن كيفية لقائهما؟".
 العلاج الجنسي. مـاذا لـو أخبر جيسون بونسي عـن ميوله أو إحباطاته الجنسـية؟

كاهتمامـه بالـــادية أو المازوشـية؟ مـاذا لـو لـم يكـن لـدى جيسـون ميـول ســادية أو


كان يوسف واقفًا عند المدخل، ولكنه عاد الآن إلى الطاولة مفتونًا بالحديث. "استنادًا إلى محتويات خزانة جيسون، يمكننا القول إن المجـلات الإباحية أو حتى مواعيد موقع تندر العادية لن تلبي رغباته، أليس كذلك؟
 مساعدة نفسه. ولكن وسط كل شيء، أصـيبت أولغا بنوبـة قلبية. حـاول جيسـون إنعاشها. لكنه فَشل . ثم كان عليه أن يختفي". قالت جيسيكا مشُجعة: "هذا مئير للاهتمام، لكن هذا لا يفسر سبب نشُر تلك المنشُورات على حساب الإنستغرام الخاص به".

 يعرف شيئًاعن جيسون لم يخبرنا به بعد، وأراهن أن هذا الشيء هو فضيحة أكبر من فضيحة المطاط الأسود". "سأذهب إلى كاليو بنغسي. شكرًا يا نينا". أضاء هاتف جيسيكاعلى المنضدة. هناك رسالة نصية من إيسي.

t.me/soramnqraa

## 59

نزلت جيسيكا وإيسي اللدرج الذي يؤدي إلى حديقة صـغيرة بـالقرب مـن مقـر
 المحيط الغني بالأشجار وأغصانها الخالية من الأوراق الاطمئنان، ووفر لهما مأوى

مناسبًا للحديث.
سحبت إيسي قبعة الصوف البيضاء فوق عينيها الكبيرتين الحزينتين. وضعت اليوم مستحضرات تجميل على و جهها أكثر مما فعلت في المرة السابقة، وبدت إلى حدّ ما أكبر سنًا وأكثر نضجُا من الشُابة الباكية التي كانت تجلس على سريرها حزينة على زميلتها المفقودة. قالت إيسي وهي تلقي نظرة سريعة على المكـان: "أعتقـد أنَّهـه كـان بإمكـاني

 يستنز فهم القلق بشأن الشُخص المفقود، ولكن تثار أيضًا الأسئلة حـول سـلامتهم. إذا حدث شيء مروع لشَخص قريب منك، فلماذا لا يحدث لك أيضًا؟ تابعت إيسي: "لكنتي على أي حال كنت أتجه إلى منطقة باسيلا في القطار..." خلعت قفازها الأيمن، ومدت يدها إلى جيب سترتها الحمراء. قالت جيسيكا: "لا بأس في هـذا". تـم انحنـت إلـى الـوراء، وانتظرت بصـبر أن تقول إيسي ما يدور في خلدها.
قالت إيسي وهي تسحب شُسئًا من جيبها: "هذا الأمر برمته غريب حقُا". رأت جيسيكا أنها تحمل كتلة من البلاستيك الأسود مـع سـلك طويـل متصـل بها، وعندما أمعنت جيسيكا النظر اكتشفت أنَّه شاحن هاتف محمول. شـاحن نوكيـا

قديم، من نوع لا تتذكر أنَّهـا شُـاهدت مثلـه خـلال السـنوات العشـر الماضـية. حتى إرني، الذي كان ينظر بارتياب إلى الابتكارات التكنولوجية، حصل على هاتف ذكي قبل خمس سنوات. "في الحقيقة، لا أعرف من أين أبـدأ". ضـغطت إيسي الشـاحن في يـد جيسـيكا وتنهدت بعمق. "ربما من الصوت..." "الصوت؟".
"أتذكر سماع صوت صافرة في غرفة ليزا في بعض الأحيـان... مئل تلـك التي
 أفكر كثيرُرا بالأمر . سألت ليزا عنها ذات مرة، فقالـت إنها ربمـا صـدرت عـن بريـدها الإنكـتروني أو إنــعار دفـع مـن بعض التطبيقـات..." تثـــت جيسـيكا عينهـا علـى الشـاحن العتيق.

تمتمت وكأنها تتحدث إلى نفسـها: "لـدى ليزا هاتفـان. كـان الـُـبح يبحـث في
 أطر اف أصابعها بدأت تخزها ها نظرت إلى الأعلى، ورأت إيسي تهز رأسها
 جيسيكا أنها ترتجف: "... أعرف حقيقة أنه كان يبحث عن هذا الهاتف". "ما الذي يجعلك تقولين هذا؟". "لأنه وجده".

نظرت جيسيكا إلى إيسي بتساؤل .
"ذهبت إلى غرفة لِيزا هـذا الصـباح. كـان يزعجني. مـاذا أراد مـن هنـاك بحـق الجحيم؟ لقد اختطف ليزا بالفعل وفعل أي شيء آي ا.. وعاد". نظرت جيسيكا إلى شخص يأخذ كلبًا في جولة يقترب من مسافة بعيدة. ذكرها شيء ما في الرجـل باعتـداء صباح الأمسس، ورائحـة التنفس النتنة، وبر اجمهها التي تؤلمها. في ليلة الميلاد. تتذكر جيسيكا سماع نباح كلب وهي مستلقية على الأرض

المتجمدة، وكان صاحبه يناديه. لم تقبض الـُـرطة على الرجـل المجنـون المـدمن على الكحول، على الأقل حتى الآن، لكنها بثت تحذيرات حول مهاجم في سـنترال بارك في وسائل الإعلام.
حدقت جيسيكا إلى الرجـل، هنـاك شـيء غريـب فيه. في الرجـل الواقف عنـد موقف الباص، وفي المرأة العجوز التي اصطدمت بها.
 الوقت، كنت في حالـة هستيرية ومـذعورة قلـلِّلا . اعتقدت أنني إذا عرفت الغـرض المفقود، فيمكنتي مسـاعدة ليزا وربمـا مسـاعدة نفسي أيضًا..." أعـادت جيسـيكا تثبيت عينيها على إيسي وتنفست بعمق. يجب أن تبقى صامدة.
"ووجدت هذا..".
"كان هذا خلف إحدى الصور . تمت مصادرة معظم الأعمـال الفنيـة. ــم يتبق سوى بضع لوحات، تلك التي لم ترسمها ليزا بنفسها. كانت إحـداها ملتوية بعض الشيء... لو حة من نوع لو حات أندي وارهول موضـوعة إلى اليمـين يمـين البـاب.

نزعتها عن الحائط، ووجدت هذه العلبة الصغيرة خلفها".
بينما سحبت إيسي علبة سجائر، بذلت جيسيكا قصارى جهـدها لإخفـاء إحباطهـا وهيجانها. كيف أغفلت هي ويوسف والمحققون التقنيون المخبأ الخغي؟ راقبت إيسي وهي تخرج ولاعتها، وتشـعل السيجارة المزروعة بين شُفتيها. أخـاء الطرف بـاللون الأحمـر اللامـع، مثّل جمـر نـار المخـيمه، عنـدما توقفـت إيسي عـن استنـــاق الـلـخان ت أنفاسها. اختلطت الرائحة الكريهة بسرعة مع الهواء النقي. حثت جيسيكا إيسي على المتابعة، وعندما لم يبدُ أنها ستواصل القيا القصة بمبادرة منها سألتها جيسيكا: "مكان غريب لتخبئة هذا الشاحن؟؟"
"لا لم يكن بداخلها شيء... كانت مجرد فتحة شُـقت في جـدار اللو حـة. لُقـد
 القديم سيتناسب تمامًا مع تلك الفتحة الصغيرة". 293
"هل تعتقدين أن الر جل الذي دخل سُقتك وجد الهاتف وآخذه معه؟ لكنه لـم
يأخذ الشاحن".
"ربما أجبر ليزا على إخباره أين أخفت الهاتف. لقد غطى آثاره بوضع الصورة
مرة أخرى، ولم يفكر في البحث عن الشــاحن خلف الصـورة المجـاورة لهـا. وبــد ذلك عندما سمعنا ندخل و... ربما تـذذكرين البـاقي". كانـت إيسي تتحـدث بشـكل غير واضح قليلًا، على الرغم من أنه لم يبدُ عليها أنها تتذاكى. وضعت جيسيكا الشاحن في جيب معطفها. راقبتا في صمت الكلب من فصيلة سيبارد الأسود الكبير يمر أمامهما. عندها تنهدت جيسيكا.

الـُيء المهم الآن هو الامتــاع عن الـتكهن حـول المشــكلة مـع زميلـة ليز ا في السكن. كل ما تحتاج إليه جيسيكا هو اكتشاف كل الحقائق، ويمكن أن تقف إيسي عقبة في طريقها.
قالت: "حسنًا". وهي تمد ذراعها اليسرى على ظهر المععد. "مـن الواضـح أن ليزا كان لديها هاتف نوكيا مـن التسعينيات، وكانـت تتلقى أحيانًا رسـائل نصية أو مكالمات عليه؛ أفترض أن هذا ما كنت تشيرين إليه عندما تحدئت عن أصوات تنبيه سمعتها قادمة من غر فتها".
قالت إيسي: "نعم". لوّن الطقس البارد خديها بـبعض اللـون الأحمـر . وإن لـم
يكن اللون بفعل الطقس فهو بسبب العصبية. "هل هذا كل شيء؟ ألم تري الهاتف أبذًا؟"
بدت إيسي مشتتَّ، عيناها تتبعان ورقةَ شـجر تهـب عليها الريـاح وهي تسقط على الطريق الرملي مثل عنكبوت أصفر ضخم. ــم أيقظت نفسـهـا وكأنَّها سـمت السؤال بعد تأخر دام تواذٍ معدودة.
قالت إيسي وهي تخرج هاتفها: "لا، لكنتي متأكدة من أنَّ ليزا اتصلت بي منـذ
"لقد أضاعت هاتفها. دمّرها هـذا بـالطبع، وانزعجت لأن مهنتهـا تـدور حـول هاتفها ووسائل التواصل الاجتماعي. أئا يكن الأمر، ظهر الهاتف أخيرُرا؛ كانت قَد تركته في منزل أحد الأصدقاء في الليلة السابقة. لكني أتذكر أنها اتصلت بي مـن ألــي رقـم غريب، وسألتني أن أجلب لها هاتفها عندما أنتهي من العمل، لأنها كانت تعـاني مـن أعراض ما بعد الثمالة، وتشُعر أنّها ستمرض أو شيء من هذا القبيل. عــدما سا سـألتها من أي هاتف كانت تتصل، أجابت بأنه هاتف صديقتها
 لكنني اعتقدت أنه كان هاتف شخص ما ولم ترغب في الإفصاح عنه". "حسنًا، هذا يعني أنك لم تطر حي مزيدًا من الأسئلة؟". "لا، لم أطرح مزيدًا من الأسئلة وقتها، لكن الأمر ظل يزعجني، جزئِئّا لأنني
 الاتصال بالرقم. فسمعت الصوت في غرفة ليزا، قبل أن تحظّر رقمي، حينها علمـت
 كانت تكذب عليّ طوال الوقت". فجأة أخذت إيسي تبكي.
"ما الخطب؟؟". عندما استمرت الـدموع في الانهمـار، اقتربت جيسيكا منهـا، ووضعت يدها على كتف إيسي. "عليك أن تكوني قويةً الآن؛ هناكُ فرصة....". "هـذا لـيس مـا أبكي عليهة". جففـتـت إيسي عينيهـا بكــم سـترتها. لقــد نسـيت السيجارة بين أصابعها. وتدلى رماد بطول نصف سنتيمتر من طرفها. نظرت إيسي إليها، ونقرت سيجارتها بإصبعها، ورفعتها إلى شُفتيها، وستحبت منها حتى أضـاء طرفها باللون الأحمر مرة أخرى. "جاءت ليزا إلى بـاب غرفتي، وبدت أنها شـديدة الصـرامة... لـم تكـن على

> طبيعتها على الإطلاق".

هل اتصلتِ بي منذ قليل؟
"كدت أختنق. في البداية قلت إن شحن بطارية هاتفي قد نفـد، لا أعرف لمـاذا أخحافني الموقف بشدة... كما أن ليزا كانت تتصرف بغر ابة. أعتقد أنني افترضت منذ البداية أن الهاتف كان غريبًا بطريقة ما، ولم يكن من المفترض أن أعرف بـهـ وكـان الاتصال بالرقم بدافع الفضول". "ماذا حدث بعدها؟".
"ليزا اليست غبية. بالطبع لم تدخل غرفتي، وتأخذ الهاتف لترى إن كان شـحن بطاريته قد نفد، لكنها عرفت أنني أنا من اتصـل . عرفت مـن ردّ فعلي. إنها تعر فني
 علـى سـريري، ووضـعت يـدها علـى كـاحلي... وقالـت إنـه لا يمكنتي إخبـار أي شخص عن الرقم. وأنَّهَ عليَّ حذفه على الفور ". "هل سألتهاعن السبب؟".
هزّت إيسي رأسها: "أنت لا تعرفين كـم كانتت ليزا غريبة. اكتفيت بالإيمـاء
بر أسي، وقلت لنفسي إنني لا أريد أن أعرف المزيد عن الأمر . فجأة ابتسـمت ليزّال، وقالت لنطلب شيئًا ونأكله. وكأنَّ شيئًا لم يكن . و كلما فكرت في الألأمر، اعتقدت أنـه

لم يحدث أيضًا".
سألت جيسـيكا وهي تأمـل الحصـول على إجابـة بالإيجـاب: "هـل احتفظت بالر قم على هاتفك؟" قد يكون هذا الأمر مهمُا جدًا.
قالت إيسي: "لا. ولكنني كتبته".

فتحت إيسي محغظتها، وسلمت جيسيكا ورقة صغيرة صفر اء اللـون، كُتـب
عليها رقم هاتف.
كتبت جيسيكا بتكتم رسالة إلى راسموس. جد كل ها تستطيعه عن هذا الرقم. أولوية قصوى!! ثم أقفلت شـاشة هاتفها.

تلعثمت إيسي: "آسفة لأنتي لم أخبرك عن هذا من قبل، لكنتي وعدت ليزا..."
 رفع ياقة سترتها ناحية ذقنها. "في مثل هذه المواقف، قـد يكـون مـن الصعب تحـديـد الأسرار التي يجب مشاركتها لتسهيل العثور على ليزا. لكتنـي متأكدة مـن أنها لن تتزعج إذا أخبرتنا بسُيء يساعدنا في تحديد مكانها. أو ربمـا حتى ... إنقاذ حياتها". أسفت جيسيكا على الفور لإعطاء إيسي الأمل الذي لا أساس لـا لها لـا "أعرف". أسقطت إيسي عقب سيجارتها، وأطفأته على الأرض بطرف حذائليا لائها

 غلاف عدد أيلـول مـن مجلـة فوغ. لا يعني ذلك أن جيسـيكا تعرف أي شيء عـي الموضة، فقد مر وقت طويل منذ أن حاولت مواكبة آخر صياحات الأزياء. كان أداء دورهــا صـعبًا بلدرجــة كافيــة مــن دون أن تفــيض خزائنهـا بـخــرق للمصـممين

المشهورين.
قالت إيسي: "لا أعتقد أن لديّ شيء آخر لأخبرك به". نهضت جيسيكاعن المقعد: "لا يزال لديّ بعض الأسئلة لك".
نظرت إليها إيسي بخوف لفترة وجيزة، وكأنها لم تتوقع استمرار المحادئة. واصـلت جيسـيكا: "والـد ليزا. قلـت إنـك سـمعت ليزا تتحـدث اليابانيـة مـع

والدها".
"نعم؟".
"هل سبق لك أن قابلت والد ليزا؟ هل زار كما؟".
"أبًُا. ويبدو هنا غريبًا الآن بعد أن فكرت فيه. لكنهجا تحدثا عبر الهاتف".
"وكيف تعلمين أنها كانت تتحدث إلى والدها".
"هذا ما قالته لي".
"من الناحية النظرية ربما كانت تتحدث إلى شخص آخر".

بدت إيسي مرتبكةً: "أظن ذلك".

هزت إيسي رأسها: "كالا، لماذا؟ ما الذي كان عليه أن يفكر فيه؟". نظرت جيسيكا إلى الخلف. لا يبدو أن إيسي على علم بتهديدات الأب


مدى قرب دومينيس من ليزا بالضبط؟
قالت جيسيكا: "حسنّا، سؤال آخر، هل سمعت من قبر عـل عن الكامبو؟؟".


قالت جيسيكا: "نعم".
"تحدثت لِيزاعن ذلك. وجرّبته أيضًا".
"هل جربته أنت؟"

"وكيف كانت التجربة وفقًا لليزا؟"
"قالت إنه شيء جميل . يُطهر ويُشفي".
سألت جيسيكا: "هل لديك فكرة لماذا حـذفت ليزا امؤخرًا جميـيع الإثــارات
إلى الكامبو من مدوّنتها والإنستغرام؟".
"ربما". التقطت إيسي بعض الوبر من قفازهــا وأكملـت: "أعتقـد أنها والر جـل
الذي يملك مكان الكامبو، خوسيه، تخاصما" الـوبا ". سألتها جيسيكا: "رودريغز؟ لماذا؟".
"قالت إن خوسيه لم يدفع لها".
"يدفع لها مقابل ماذا؟".
نظرت إيسي إلى جيسيكا كما لو كـان فـارق السـن بينهمـا أكـبر بكثير ممـا هـو عليه، وكأنَّها كانت مجبرة على شرح الأمور لشُخص بالغ ألى أحمق.
"لقد كانت شُراكة تـجارية. كلمـا كتبـت لِيزا عـن شُيء مـا، كـانوا يـدفعون لهـا
 الأساسية في حياة المؤثرين"
"كان خوسيه رودريغيز زبونًا لدى ليزان، وليس العكس؟" اليّا
"نعـم، مـن الناحيـة النظر يـة. لهـذا السـبـب أرســلت ليـز ا فـاتورة خخوسـيه إلـى
المجموعات، وحذفت أي منشورات تُسير فيه إلى شركته". سألت جيسيكا: "هل تعرفين الكثير عن كل زبائن ليزا؟".
ضحكت إيسي بهلوء: "بالتأكيد لا، لكن هذا الشئ عنيء المتعلق بالئن بالكامبو عالق في رأسي. لقد كان مجنونًا بالنسبة إليّ" ".
نظرت جيسيكا إلى السماء: "حذفت ليزا قبل اختفائها مباشرة كثيُرًا من الصور
الأخرى أيضًا. قرابة مئة صورة. هل تعرفين لماذا؟ ما هي الصور المحذوفة؟" هزت إيسي رأسها. لا أعرف.
"هل أسديت لي معروفًا؟ خذي بعض الوقت اليوم للنظر في رسـومات ليزا،

 شخص آخر أن ينساه الناس؟".
قالت إيسي: "سأحاول، يبدو الأمر مستحيلا إلى حدّ ما".

 إنستغرام ليزا فقط". ارتعشت جيسيكا فقد أصبحت الأرياح قوية الآن. "شيء واحد
 منزلك. في غرفة ليز ا. لكن الجدران في غرفة ليزا بيضاء".
 الهاتف. نظرت جيسيكا إلى إيسي، وعضت خلدها من الداخل .

كان يوسف مُحقًا، لا يوجد شيء مميز في الصورة. بينما كانت تزلق يديها العاريتين إلى جيبيها، نظرت إلى إيسي، وهي تفي تفكر في مـدى صـدمتها عنـدما ستعلم أن خوسـيه رودريغيز كـان يرقـد في المشـر حة في هـذه اللحظة بالذات.

## 60

تعرفت جيسيكا إلى الرجل من مسـافة بعيدة، بالاعتمـاد على الوصف الـذي
 رداء قسيس طويلًا وينعـل حـذاء أسود بنعـل مطـاطي، ويحمـل معطفُا أسود على بـلى ذراعه.
وقف بونسي أمام الواجهة الجنوبية لكنيسة كاليو، أعلى درج الغرانيـت الـذي
 كيلومتر ونصف الكيلومتر.

قالت جيسيكا وهي تصافحه: "المحققة جيسيكا نيمي". "سبق لزميلتك المحققة روسكا أن أخبرتني عنك". "أششكرك لأنك منحتني بعضًا من وقتك مع أنتني لم أطلب موعدًا". "تسعدني مقابلتك، على الرغم من القداس يوشك أن يبدأ ..." قالت جيسيكا: "ستكون المقابلة قصيرة، أريدك أن تجيب عن أسئلتي بصدق، وإن شكّلت إجاباتك انتهاكًا لخصوصية شخص ما". بدا بونسي منزعجّا، ألقى نظرة إلى السـماء التي تتسـاقط منهـا رقـائق الثلجّ، وغطى نفسه بمعطفه. ثم نزل بضع درجـيات، و وكأنه ير يـد أن يبتعـد الكنيســة : "كيف يمكنني أن أساعدك؟".
قالت جيسيكا: "بأي صفة قابلـت جيسـون في الأصل، كقس أو كمختص في
الجنس؟".

عضَّ بونسي ذو الوجه الكئيب شفته. واصلت جيسيكا: "نحن نعلم أنَّ جيسون ملحد"،

أجاب بونسـي في النهايـة: "قابلته بصفتي مختصًا بـالجنس، لكنتي لـن أوافت تحت أي ظرف من الظروف على مناقشة محادثاتنا بمزيد من التفصيل".
 بـالجنس، في أمـور لا تتعلق بنيرفانــدر علـى وجـهـ التحديــ، بـل بشــكل عـام، فهـل يمكنتي الاعتماد عليك؟"
نظر بونسي بجدية إلى جيسيكا، كما لو أنها نصبت لـه للتو فخُـا. تـم أضـافت:


 شـيئًا خاطنُّا بالتحـدث إلى الشـرطة عـن شــيء أخـبرني إيـاه شـاب بعـد أن محضـنـي
ثقته. .."
"أتفهم ذلك. لكن لنفترض أنَّنا ناقشُنا الموضوع بشُكل عام".
أشار بونسي إلى مقعد قريب، فجلسا عليه: "أي موضوع؟".
"حالات الهوس".
لم يحرك بونسي عينيه.
"هل تعرف الكثير عنها؟".

 في الجنس وقسيسًا في الوقت نفسه. (1)". ضحك بونسي عندما نظرت إليه جيسيكا متفاجئـة. "كلمـة الهـوس، كمـا تـرين، في الأصـل تعنـي تعويـــة أو شـيء متعــــق بمعتقدات المرء، مثـل هـذا". سـحب بونسي صـليبًا ذهبيًا مـن تحـت معطفـه . "أمـا الهوس الجنسي -الذي أفترض أنك تشُيرين إليه- فيتضمن اهتمامُـا موجهُا بـــــل

للككلمة الإنكليزية Fetish معنى الرغبة غير الطبيعية بشيء ما (الهوس) كما لها معنى آخر بمعنى
تعويذة (المراجع).

خاص إلى شيء ما، على الرغم من أن موضـوع الهـوس يمكـن أن يكـون جزءٌا مـن الجسم أو بعض السمات البشرية الأخرى. هناك مجموعة كبيرة من هـذه الحالات
"مثُلْ"." الهوس بالملابس؟".
"هل يعتبر الهوس الجنسي جزءًا طبيعًا جدًا من النشاط الجنسي البشُري؟".

 وعضلات البطن والعضلة ذات الرأسين لدى الر جال. لكن في بعض الأحيان تكون أهداف الشهوة الجنسية غير عادية لدرجة أن الغالبية تعتبر ها غريبة. هذا هو السببب في أن الفرد الذي لديه هوس جنسي يتكتم عليه في أغلب الأحيان. أحد الأمثلة على هوس غير عادي، ولكنه شُائع جدًا هو هوس الحفاضات، حيـث يستخدم شـخص بالغ حفاضات لأغراض المتعة الجنسية". عبست جيسيكا. "هل هذا شائع فعلاً؟".
"نعم".
"لذا بصفتك مختصًا بالجنس، فقد واجهت كثيرًا من الأشخاص الذين لـديهـم رغبات تنحرف عن الاتجاه السائد".
 مصطلح لوصف الحالة. حصلت على شـهـادتي في علـم الجنس في العـام 1999 ـ أنـا متأكد أنك تتذكرين تلك الفترة، وقتها كان العالم مختلفًا جذًا. فقـد عـاش أصـحاب

 عندما كان الهوس الجنسي مصنفًا على أنه مرض في فنلندا قبل العام 2011، وكـذلك الـك الحال مع السادية والمازوشية والتخنث... كان الناس يسعون بشُدة إلى علاج شيء

لا يتطلب العلاج بأي حال من الأحوال. يمكن أن يكون ذلك صـعبًا على الصحة العقلية والصورة الذاتية للفرد".

نظرت جيسيكا للحظة إلى عيني بونسي، كانت نظر تها محايدة تمامُا. لقد ذكر للتو السادية والمازوشية، ولكن لا شيء في سلوكه يشير إلى أنه انزلق في أي منهمـا. ربما لم يكن على اطلاع بميول جيسـون. وربمـا لـم يكـن لميول جيسـون أي صـلـة على الإطلاق بالتحقيق الحالي
مدت جيسيكا يدها إلى جيبها، وأخرجت الصورة التي رسمتها ليزا يامـاموتو:
"ما رأيكِ في هذا؟"
أخــذ بونسـي الصـورة. لجـزء مــن الثانيـة، بــدا لجيسـيكا أن بعـض الأفكــار
والذكريات تسيطر عليه.
أعاد الصورة: "ماذا... ما هذا؟".
"هل سبق لك أن صادفت هوسًا بالمانغا خلال مسيرتك المهنية؟".
"أعتقد ذلك".
"هل هو شُائع؟".
"حسب فهمي، إنه أكثر شيوعُا في آسيا".
"فتيات المدارس عنصر متكرر في فن المانغا. هل هذا يعني أن هناك جانبًا مـن
مرض الهوس الجنسي بالأطفال في هوس المانغا؟".

 الانجذاب الجنسي للشُباب على أعتاب مر حلة البلمغغ هـذا الأمر واسع جـدًا، عندما تفكر في مقدار المواد الإباحية التي يتم بيعها ومشُاهدتها باستخذدام مصطلحات البحـت مثل السباب أو المراهقين. أُجريت أبحاث كيّيرة شيقة حول هذا الموضوع".
"وهل هؤلاء ذوو الهوس الجنسي المر اهقين الذين يركزون على فـن المانغـا
هم حصريًا من الرجال؟".

هزّ بونسي رأسه: "بالتأكيد الغالبية، لكن لدى النساء أيضًا مجموعة متنوعة من
 مهووسين جنسيين بالأطفال هم من النساء".
استوعبت جيسيكا هذه المعلومات، ثم أعادت الصورة إلى جيبها.
 شاركته معنا، فأنت ملزم بمو جب القانو ن بالقيام بذلك"
نظر بونسي إلى جيسيكا، وتأوه بحـزن، وأومـأ برأسه: "صـدقيني، أنـا مـدرك
تمامًا لهذا".
مجـددًا نظـر إلى البعيـد، الأمـر الـذي أعطى جيسـيكا فرصـة لدراسـة وجهـهـ الحائر . الندوب الموجودة على خديه صغيرة، لكنها عميقة. يبدو أنه عانى من حب

 "يَجب أَنْ أَذْهبَ الآن". قالت جيسيكا: "بالطبع".
اعتمر بونسي قبعته، وتأرجح صصعودًا على درجات الغرانيت، في الوقـت الوت الـذي كانـت تنظر فيـه إليه، لاحظـت أن الحـذاء الجلـــي يـومض تحــت الـرداء. النعـل المطاطي سميك بشُكل ملحوظ. ربما كان المقصود منه تعزيز ثقة بونسي بنفسه. أخر جت جيسيكا هاتفهـا مـن جيبهـا أرادت أن تتصـل برامـموس، لكنـه كـان

يتصل بها في الوقت نفسه.
"مرحبًا، كنت على وشك الاتصال بك".
"لدينا دليل من هاتف ليزا".

## 61

انحنـت جيسـيكا علـى مكتـب راسـموس، ونقـرت بأظافر هـا علـى سـطـحه الدصقول. كان عليه شُاشتان، و كـذلك مجموعـة مـن التماثيـل البلاسـتيكية. تـدلى على جدران مكتبه صورة مؤطرة لرجل فيكتوري مع مجسات تنبت من الياقةَ بـدلًا من الرأس. ما هذه الصورة بحتق الجحيم يا راسي؟ قالت وهي تكاد تفقد صبرها: "هـل وجـدت شُيئًا؟" لاحظت أن لبانـة النعنـاع فقدت نكهتها. في العادة، لا تستطيع تحمل اللبان، لكنها في هياجها أخـذت قطعتين عندما قدم لها يوسف بعضًا منها في الممر قبل خمس دقائق . "أتُريدين الخبر السـار أو الخبر السيئ أوّلَّ؟" "أنا لا أهتم يا راسي. قله فحسب".
 إخبارنا بالمحطة الأساسـية التي اتصـل بها مؤخرًا، ولكـن الأمر سيستغرق بعض
"كالعادة، كنا نتظر ما يقرب مـن يومين للحصـول على معلومـات مـن شـركة الاتصالات وفيسبوك و..." تأوهت جيسيكا، ورفعت جانبًا الشعر الذي سقط على

تابع راسموس مسرعًا، كما لو كان في حضـرة كليوبـاترا الغاضبة التـي سئمت

 نوكيا 3210 -1999 ـ طلبـت أيضُـا مـن مـزود خدمـة الهـاتف المحمـول أن يرسـل لنـا قائمة بالمكالمات المستلمة والصادرة. يجب أن نحصل عليه في أي لحظة الآن".
"هذه أنباء جيدة". تنهدت جيسيكا، وراقبت راسموس يعرض صـورة لطر از الهاتف القديم على الشاشة. كان عندها واحد مثله في الماضي. ألـم يكـن لـدى كـل المواطنين مثله؟

قال راسموس: "هذا ليس كل شيء" . نقر على شيء سينقلهم إلى وجهتهم التالية. "كنت أفكر في موقع ليزا الذي يسمى ماسايوشي .فاي وكيف واجهت الكثير من المتاعب لحذف محتوياته. لقد قامـت بعمـل شـامل لدر جـة أنه مـن المستحيل
 المكتب المججاور. "ماذا؟".
"الجواب سهل جدَّا. كنت أجعل الأمر أصعب مما يجب أن يكـون. لا يتعين علينا استعادة أي شيء أو استعادة أي بيانات من الأمـوات. الحلول لمواقف كهـذه موجودة بالفعل على الإنترنت". قال راسموس وهو يبتسم: "هنـاك آلات للعوودة في الزمن من نوع ما".
 الأرض. فقـد استولى التـــويق على جسـدها، وكانـت تشُـعر وكـأن هنـاكُ اكتشــافًا جديدًا في القضية قاب قوسين أو أدنى "أو أشبه بألبومات صور من الماضي. يمسح موقع يسمى أرشيف دوت أورغ مواقع الويب ويجمع البيانات منها في نقاط زمنية مختلفة. انظري". نقر راسـموس مرة أخرى، وأدخـل رابـط الموقع في شـريط العناوين، وبعـد لحظة ظهـرت على
 الزمن". أدخل راسموس رابط موقع ليزا في مربع البحث. سألته جيسيكا: "هل حفظ البرنـامج الموقع بالطريقة التي بـدا عليها في عدة نقاط مختلفة خلال العام؟".
"بالضـبط. يمكنني اختيـار هـذا العـام.... وحزيران... ومعرفـة شـكل الموقـع حينها. لا يهم ما حذفته ليز ا منذ ذلك الحين. هذا مثل صورة شخص ميت".

تمتمت جيسيكا مبهورةً: "الإنترنت لا ينسى أبدًا". وفجأة أصبح التحذير الذي سمعته مرات عديدة ملموسًا تمامًا بالنسبة إليها. /نُسْرشئِّا عـبر الإنترنت، وسـيظل مو جودًا إلى الأبل.
"انظري".
امتلأت الشاشة بصور فتيات.
قالت جيسيكا بهدوء، بينما كان راسموس يتنقل إلى أسفل الصفحة: "ماذا هذا بحق الجحيم..." تظهر المزيد من صور الفتيات في وضعيات إيحائية. كلهن يرتدين نفس الملابس: مثل شخصيات المانغا. قال راسموس وهو يرفع نظارته: "إنه كتالوج. وها هي أولغا بيلوسوفا".

## 62

قالت جيسيكا: "حصل راسي للتو على هذه المعلومات مـن شـر كة الاتصـالات". تم استدارت نصف دورة حول الطاولة، حيث وضعت للتـو مطبوعـات مليئة بالأســماء وأرقام الهواتف. سحب هارغولا إحدى المطبوعات تجاهه. "ما هذه الأرقام؟". أجابت جيسيكا: "كان لدى ليزا هاتف محمول سري طوال هـذا الوقتـ هـا هـنـه
 البيانات إلى أنه تم شـراء مزيد مـن وقـت التحـدث في تشـرين الأول عـام 2018 لخـط مدفوع مقدمٌا تم الحصول عليه في عام 2010. كان الحسـاب قيـد الاستخدام النشـط منذ ذلك الحين، بمعنى آخر على مدار عام". قاطعها راسموس بلهفة: "الأسلوب دائمًا متشابه. تتلقى ليز| امكالمة من رقمّ.
 يبدو أن ليزا كانت تتصرف كوسيط من نوع ما في هذا الترتيب". سأل هارغو لا: "أليس هناك طريقة للوصول إلى محتويات الرسائل النصية؟". هزّ يوسف رأسه. "للأسف. لا توجد طريقة لقراءة الرسائل الآن، حتى لو كان لدينا أمر استدعاء. ما لم نتمكن من وضع أيدينا على الهاتف الملعون".
 ربما يكون قد غادر فنلندا بالفعل ". قالت هيلو وهي تنظر إلى سـاعتها الذكيـة: "انتظروا لحظـة رجاءً. دعونـا نعـد خطوة إلى الوراء". بدت سيئة المزاج، على الرغم من الاحتمـال الوشُيك بحـدوت اكتشُاف كبير في القضية. "هل يمكنكم أن تشـر حوا مـرة أخرى مـا الـذي تـأملون أن توفره بيانات المكالمات هذه؟".

قالت جيسيكا: "هناك عشُرة أرقام هواتف. ولكن ما الشيء الآخر الذي يوجد عشُرة منه أيضًا؟" لا يبدو أن إجابتهاعن سـؤال هيلو بسـؤال حسّـن حالـة المشُرف المزاجية.
قال هارغولا: "صور الإنستغرام التي عليها هاشتاغ ينتهي بالتسلسل العـددي
بالرقم 358".
"بالضبط".
قاطعه راسموس: "وجـدنا أيضًا موقعُا تـديره لِزا، www.masayoshi.fi، وكـان يحتوي على كتالوج للفتيات عليه قبل شهرين. نعتقد أنه كان موقعًا لعرض بائعـات الهوى". سعل في قبضته وتابع: "منذ ذلك الحين حذفت منه محتويات". فالت نينا: "مئل مكتب استقبال وتنظيم؟ لـيس مـن غير القـانوني بيع أو شـر اء الجنس في فنلندا. لكن عمل القوادة غير قـنوني". مـن المفترض أن يكـون تفسـيرها
 بالتشريعات ذات الصلة.
"مع ذلك، لم تكن هنـاك معلومـات اتصـال على الموقـع". عـرض راسـموس صورةٌ من حاسوبه المحمول على الحائط الأبيض. رأى المحققـون الستة فتيات يرتدين ملابس المانغا يغازلن الكاميرا ويقفن بشُكل مغر. "مجرد أسماء. أو أسماء وهمية، بالأحرى. كما ترون، صديقتنا الأوكرانية تدعى مياموتو" . عبست هيلو : "ليس هناك معلومات للاتصال؟". أجاب راسموس: "لا. كما ذكرت نينا، بيع الجـنس لـيس جريمـة، ولكـن هـذا يعني أن موقعًا مثل هذا يجب أن يحتوي على أرقام أو عناوين بريد إلكتروني مبانر للنساء اللواتي يقدمن الخدمة. ولكن إذا ظهر رقم هاتف واحد فقط على الموقع ..." أنهت هيلو جملة راسموس: "... هذا يعني أن هناك قوادًا".
 يكن لديه ذلك حتى .. إنه كاتالوغ من دون أي وسيلة للشر اء".

قالـت جيسـيكا: "وهـذا يعني أن الاتصـال بـين المشــري والقـواد يجـري مـن
خلال قناة أخرى".
حدق راسموس إلى السقف، وربمـا بـذل جهــًا لتجنـب النظر إلى حاسـوبه المحمول أو الصورة المعروضة على الحائط.
قال هارغو لا بصوت عالٍ بما يكفي حتى يسمع كل من في الغرفة: "مـاذا؟" تــَّمَّ مد ذراعيه، والآن بعد أن أصبحتا في الهواء، بدت أطر افه تشبه أطراف إنسان الغاب. نقلت جيسيكا نظرتها مـن ذراعي هـارغولا إلى هيلو، ولا لاحظت أنها تـو أـومئ
 أولغا بيلوسوفا بائعة هوى".
خـيّم صـمت مطبق على الغرفـة، طـوت جيسـيكا ذراعيهـا على صـدرها. ـــم يشكك أحد في مهنة أولغا في أي وقت أثناء التحقيق، ولكنهم تساءلواعـن الأسبـاب والظروف التي أدت إلى فقدان حياتها. في النهاية تابعت: "أئِا يكن الأمر، منـذ خمـس وأربعـين دقيقـة، بـدأ راسـموس



 جميع المؤسسات العشر التي تحمل الهاشتاغ 25119358. كان البعض يتصل في كثير من الأحيان، بينما اتصل البعض الآَخر مرة واحدة، كما هوا هو موضح فو في العـا القائمة". سألت نينا: "وما هو دور ليزا ياماموتو في هذا؟" " كانت تفرك معصميها كما كا لو أنه قد تم إطلاق سر احهما للتو من زوج من الأصفاد المشدوودة للغاية. قالت جيسيكا: "يبدو أنها استخدمت الإنستغر ام لتو جيه الزبائن إلى المواقي اقع
 وهي تتعمد ألا ترد. ومن خلال الرقم الذي أجرين منه المكالمـة، يمكـن أن تعـرف الـو

ليزا الموقع الذي كانت الخدمات مطلوبة فيه، لذلك كانت ترسل رسـالة نصية إلى

بعـد فترة طويلـة مـن الصـمت قـال يوسـف: "وبعـد ذلك يُرسـل المرافق إلـى الموقع؟ إلى المطعم أو الفندق حيث طلب الزبـون؟ هــذا غير منطقي. لمـاذا بحق الجحيم سيمر بالكثير من المتاعب - لماذا كل هذه السرية - إذا كانت الفتاة ستظهر في الفندق وكأنها دمية مانغا على أي حال. هذا مثل الهروب مـن زنزانتك والصـراخ قائلا إنك ستذهب إلى الحراس عند بوابات السجن !" تدخلت هيلو : "ولكن ليس هناك الك حاجة لكـل هـذا التخمين يـا نيمي. بمـا أنـنا نعرف المكان الذي أجر يت منه المكالمات إلى هاتف ليزا. دعونا فقط نسألهم". أومأت جيسيكا برأسها وهي تفكر أنَّهذه هي الخطة بان بالفعل "نحن نجمع فرقة في المقر بينما نتحـدث. سـنبدأ مـن حيـث تـم إجر اء الغالبيـة

العظمى من المكالمات".
"أين؟"
"فينيكس".

## 63

نظر يوسف إلى الرجل ذي العضلات الجالـس قبالكه وسأله: "هل تُدْن؟".






شُخص يستجوبه.

هلسنكي".
 الطاولة. كانت قد نظفت للتو فسحبت خلفها مسحة مبللة، ميل الشيء اللزج ج الذي
 الاستجواب، ولكن من الصعب العُور على شخص يشعر بأنه مضطر للشُكوى من

 "أنا أعرف سودركو لا". كانت نبرة عالم جامدة، وكأنه ير حب بالضيف النا الألف على التوالي في النادي. ضحكك يوسف ضحكة مكتو وة. "أعتذر ، أبي من أيويبيا". قال عالم بجمود وهو يسحب سحبة من سيجارته: "لا بد أنها مكان لطيف". تبادل الرجلان النظرات بصمت.
"حسنّا، لقد اكتفينا من المحادثات الصغيرة المحفزة والمجزية". نظر يوسف

 معروفًا ولا تبدأ في اختلاق الأخبار".

أخفض عالم السيجارة، ووضعها على الثلم في منفضة السجائر، وثنـى ذراعيه على صـدهه. إنها لعبة بوكر عاليـة المخـاطر: هنـاك أدلـة كافيـة لـربط الـرقم المــدفوع


 باعتقاله.
"أريد أن أعرف لماذا وتحت أي ظروف أجريت مكالمـات على هـذا الـرقم". دفع يوسف نسخة مطبوعة عبر الطاولة. حُددت المكالمـات التي يُفترض أن عـالم أجراها باللون الأصفر، وطُمست الأرقام الأخرى بعلامة سوداء.


فينيكس عندما كنت تعمل على الباب. لقد تحققنا من ذلك". ألقى عالم نظرة على الأوراق. يوسف غير متأكد مما يقر أه في عيني الحـارس. ربما كانتا حزينين قليلًا، أو مليئتين المرارة المتي الـي
 إحضار زوج أختك، أو ربما كان شخصًا آخر من أسرته...."
"توقف". نظر صاحب إلى عيني يوسف. "لا تورطه".
 عالم أن يفهـم أنه قد خدع بنجاح. "حسنًا، أخبرني يا صاحب". راقب يوسف عـاعـلم وهو يمـد يـده إلى سـيجارته مرة أخرى. لقد انطفأت، وأعطاه يو سف قداحة.

من الواضح أن عالم المخيف جسديًّا ليس متدينًا، ولكن هناكُ دفء في عينيه. يوسف على يقين مـن أنـه ليس رجـلُا سـئُّا في جـوهره، فقلـة قليلـة فقط مـن النـاس سيئون في جوهرهم. لكن أسوأ خطأ يمكن أن ترتكبه أثناء الاستتجواب هـو أن تـأتي بتفسير اتك الخاصـة بنـاءً على سيكولو جيتك الـخاصـة. الحقيقـة هي أن يوسف لا يعرف شُيئًا عن صاحب عالم إلا ما قرر عالم أن يكشُفه عن نفسه اليوم. سحب يوسف من سيجارته: "معضلة السجين".




كنت تفكر في هذا على أنه لعبة، فلديك فرصة أفضل للفوز إذا قلت كل شيء الآن". نظر عالم إلى يوسف مـن تحـت حاجبيـه، وسـحب مجـدوًا مـن سيجارته، نُـم دحرج السيجارة على قاع منفضة السجائر حتى انطفأت. "سودركو لا؟".

أجاب يوسف: "نعم"، وشعر بوهج في بطنه. الجولة الأولى ليوسف.
 استطاع يوسف سماع تصدع الجليد. صب لنفسه كأسًا من الماء مـن الإبريق. "أتغهم شعورك تتجاه الأمر". لم يعد هناك أي اندفاع
في النهاية قال عالم: "حسـنُا". يبـدو أن عضـلات وجهـه تسـترخي. لقـد أسـقط دفاعاته. "ليس لـديّ الكتير لأقوله. لا أعرف شـئِّا! تلقيت التعليمات، واتبعتها. حصلت على القليل من المال الإضافي جراء القيام بذلك". "أي نوع من التعليمات؟".
"لقـد حصـلت علـى شـريحة هاتفيـة، وكـان مـن المفـترض أن أستـتخدم طـراز هـاتف قـديم، لا يكـون مسـجلاً باسـمي. كمـا أُعطيـت رقمــا كـان مـن المفترض أن أن

أتصل بـه، وأن استمع إليـه وهو يرن ثـلات مـرات، ثـم أنهي المكالمـة، وهـذا كـل شيء".
"ومتى تتصل؟؟".
"عندما يأتي أحدهم إلى الباب، ويسأل إن كان جيمس مو جودًا".
"من هو جيمس؟".
"الرجل الذي اقترح كل شيء عليّ. في البداية لم أفهم ما هي لعبته، لكـن بعـد
 مرسيدس رباعية الدفع، عرفت أنَّهَ كان السائق".
نظر يوسف إلى المسجل ليتأكد من أن الضوء الأحمر لا يزال مضيئًا: "وهـلـ
كان جيمس هذا يلتقي الشخص الذي جاء إلى فينيكس بحثًا عنه؟".
أومأ عالم برأسه بهدوء.
"ألا تعرف إلى أين يقاد الشُخص الذي يطلب جيمس؟"
"كلا، هذه هي الحقيقة. كنت أحصل على بعض النقود لقاء كل مكالمة". "كل ما كان عليك فعله هو الاتصال بهذا الرقم، وبعد فترة وجيزة يظهر جيمس

أومأ عالم برأسه، ومسح جبهته.
"كيف كنت تتقاضى من المال؟"
"كـان جـيمس يـأتي ويـراني عنـد بـاب الطـابق السـفلي بضـع مـرات في الشــهـهر، ويعطيني دفعة من النقود".
قرّب يوسف كرسيه من الطاولة: "هل كان هناك كثير من الفتيات اللواتي عملن في فينيكس؟".
بدا عالم مندهشًا: "ليس للأمر علاقة بينات الهوى، إذا كـان هـذا مـا تعنيه. إذا كنت ترتدي ملابس مناسبة، يسمح لك بالدخول. عندما تعمـل حارسًا للبـابه، مـن الصعب جدًا أن تبدأ في تخمين من هي بائعة الهوى ومن ليست كذلك".

عرف يوسف أن عالم يكذب، فهذه مدينة صغيرة، والحراس يعرفون الفتيـات
 ما يتعلق بالتحقيق الحالي: "هل رأيت أي امر أة مع جيمس؟" "أبدًا، كان جيمس دائمًا بمفرده، كل ما فعله هو لقاء الأشخاص الذئ الذين يطلبون

الخدمة".
"الأشخاص الذين يطلبون الخدمة؟ لذا فأنت تعرف أين..."


 المخذدرات أو مصـارعة الـديوك أو لعبة البوكر تحـت الأرض أو بيـت دعـارة. هـذا ليس من شأني".
لـم يـرد يوسـف أن يهـدأ، فحـافظ على حـدة الأسئلة القادمـة، وأبقى الرجـل غاضبًا، واستمر في رمي الأخشــاب في النار . "هل سبق لك أن رأيـت نفـس الزبون في مناسبات متعددة؟" "صرت أعرف القليل من وجوههم".
"رجال؟".
"نعم".
أطلق عالم نظرة متسائلة على علبة الدخان. فأومأ يوسف برأسه، سحب عـالم سيجارة أخرى لنفسه. تردد صدى خطوات من الممر بينما انحنى يوسف لإشعال

السيجارة.
"كيف كان شكل جيمس؟".
"كان ذا سُعرٍ أسود، ضخمب، اعتقدت أنه روسي"
ســأله يوسـف: "هــل ســتمكن مـن رؤيتـه علـى أي مـن الكــاميرات خــارج
"بوسعك المحاولة، لقد جاء مـن بـاب الطابق الــفلي يوم الــبـت الماضـي،
وأحضر لي مغغفًا".
"يوم السبت؟ يوم إطلاق الألبوم؟".

شُاهد عالم الدخان يختفي باتجاه فتحـة التكييف: "نعـم. في وقـت مبكر، بـين الساعة الثانية عشرة والساعة الواحدة. كنت أساعد في الإعداد".

تدلت شفة يوسف السفلى، ونظر إلى عالم وبذلته الرياضية الحمراء وعضلاته الضـخمة. للحظـة، لا يسـعه إلا أن يتسـاءل عمـا إذا كـان الحصـول علـى المظهر الخارجي للاعب كمال الأجسام يستحق كل هذا العناء. خاصة إذا كان الغرض منه هو أن يكون بمثابة درع، والسجناء في الداخل محكوم عليهم بانعدام الأمن مئل أي شُخص آخر. يبدو صاحب عالم و كأنه رجل خلق مظهره المخيف أولًا ثا ثـم بـدأ في التعايش معه، وليس العكس.
قال يوسف: "صاحب، سأطرح عليك سؤالين آخرين، وعليك الاستمرار في إعطائي إجابات حقيقية بنسبة مئة بالمئة". بدا أن عالم يز ن الأمر في ذهنه لبضع ثوان
"أنا متأكد من أنك خمنت ما يعنيه الهاتف ووصول جيمس. لكن هل تعلم أي شيء عن الأمر، بخلاف ما قلته لي للتو؟".
قال عالم بشُكل مقنع ومن دون تردد: "لا".
"وهل علم أي شخص آخر في فينيكس بهذا؟ أو في أي مكان آخر؟".

هزّ عالم رأسه، ونظر إلى ساعته الضخمة، كما لو كان بإمكانه أن يـدعي أنه في
لكنه لم يعد يتمتع بهذه الحرية.
"أنا وجيمس فقط. أردت فقط أن أكسب القليل من المال الإضافي، هذا كل ما

## 64

كان راسموس يردد لحـن برنـامج تلفزيوني، كـان يعرض في مرحـلـة الطفولـة، وهو يتصفح عبر صفحة جيسون نيرفاندر على الإنستغرام. نشـر الرجل أكثر انـر من ألف
 يزال يفوت شُيئًا ما. قبل ساعة، قدم طلب متابعة إلى موقع إنستغرام لإعـادة الصـور المحذوفة من حساب ليزا ياماموتو.


or هنا!
استحوذ شيء ما ظهر على الشاشُة على انتباه راسموس. سبق له أن ألقى نظرة خاطفة على الصـور، والآن يقوم بـالتمرير إلى أعلاهـا. التقطت الصـورة في ضـوء

 قارب عند الفحص الدقيق. ما هذا الشُيء الغريب؟ تذكر راسموس أنه رأى الصورة في وقت سابق، لكنه لم يولها اهتمامًا خاصًا لأنها لم تكن ظاهرة كلهِ كاهِا من المستححيل أن يستخلص مـن الصـورة أي معلومة عـن المر كـب، إذا كـلي

بالفعل مركبّا.
لا يمتاك جيسون مركبا، لقد تحقعَنا من ذلك مسبِّا.
فتح راسموس التعليقات. هناك العشُ ات منها، وهي ممتلئة بالقلوب والرموز التعبيرية المبتسمة. من المفترض أن تكون الرسائل العامة مكتوبة من قبل أشخاص لا يعرفون جيسون شخصيًا، أو على الأقل ليسوا قريبين منه بشكل خاصن اليرن.

لكن يبرز تعليق واحد عن الآخرين بسبب لهجته الشُخصية.
يوم رائع! دعنا نفعل ذلك مرة/أخرى!

نقـر راسـموس على الملف الشخصي للشـخص الـذي نشـر التعليـق وشــعـر

 الأسفل بين الصور حتى وجد الصور المنشورة في تموز. كان متوترٌا ويأمل أن تكون الصـورة موجورد
 مارينين بوسط هلسنكي. زورق بخاري كبير على ظهره مجموعة من الشباب.
صـاح راسموس: "هارغولا" .

وسأله: "ماذا؟".
"ألــق نظـرة علـى هــا. أنـت تعـرف كثيـرًا مـن المعلومـات عـن الســـارات والقوارب..." قال راسموس بينما وقف هارغولا خلفه، مطوي الذراعين: "أي نوع من القوارب هذا؟".
نظـر هـارغو لا إلـى شاشــة حاسـوب راسـموس: "هـل هــنه هـي الصـورة
الو حيدة؟".
,
"نعم، في الوقت الحالي".

تبع ذلك صـمت مؤقـتـ. استطاع راسـوس الشـعور بخيبـة الأمـل، الصورة ببساطة ليست مفصلة بما فيه الكفاية. "أنا أفهم إذا كانت الزاوية لا ..."
"قارب بطول تسعة أمتار من نوع أكوادور 28 سي، موديـل عـام 2006". ضـغط
هارغو لا كتفي راسموس.
"إنَّه قارب جميل وصغير ".

## 65

وضـعت جيسـيكا المـاء المـئلج مـن المـبرد في الكـوب البلاسـتيكي، ورفعـت الكوب إلى شفتيها، فشُعرت بالثلج يهدئ من فوران صدغيها الـذي يحـدث عنـد تنـاول شـيء شـديد الــبرودة، عنـدما رأت يو سـفـ يمشـي بـين المقصورات، سألته: "كيف الحال؟".
"اعترف عالم بالاتصال بالر قم في أي وقت طلب فيه أي شخص جـيمس . لقد

 نعتقل موظفي النادي بالكامل لأنهم يديرون عصابة دعارة".
 المنظمات بشُكل أفضل بهذه الطريقة. بحيـث لا يعرف الأتبـاع شـئُا عـن العمليـة، فقط ما يحتاجون إليه، فدعر فتهم بأي شيء آخر أمر محفوف بالمخاطر ".


$$
\begin{aligned}
& \text { نفسه: "ماذا عن أي شخص آخر من فينيكس؟" } \\
& \text { أجاب يوسف: "يدعي عالم أن أحدَا لا يعرف شُئُّا". }
\end{aligned}
$$

غمرت الر احة جيسيكا. ليس فقط لأنا كانت ستبدو غبيـة إذا تبـين أن فر انك دومينسِ، الذي دافعت عـن مصـداقيته كمصـر للمعلومـات، جزء مــن المخطط.
 هذه المرة كما حدث في الماضي.


سـحب يوسـف كرسـيـًا إلـى جانبهـا: "أنـا أصـدقه. احتـاج جـيمس هـذا جهـة



الأمر".
ها قد تأكدوا من براءة فرانك.
نظرت جيسيكا إلى هارغولا، الذي بدا غير مقتنع.
 "راسي وشر كاه يتتبعون الأرقام الأخرى، يبدو أنه تم تأكيد اثنين آخرين". تذمرت جيسيكا: "ستة من أصل عشرة".
"يذهب أفر ادنا إلى مكان الهاتف بأسرع ما يمكن بعد أن نجلهـ . لكن بطريقة ما

> أشعر بأن أحذًا منهم يعرف أكثر مما يعرفه عالم".
قالت جيسيكا وهي تلقي نظرة على يوسف: "وأنا مثلك".

سأل هارغولا: "هل كان هذا الحارس قادرّا على تقديم وصف لجيمس؟"
"يُشبه فلاديمير كليتشكو على ما يبدو . ربما روسي".
ابتسم هارغو لا بشكل مزعج: "كليتشُكو أوكراني".
ردّ عليه يوسف بغضبب: "ومن يهتم! هل تعتقد أن هذا سيؤثر على التحقيق؟؟". قالت جيسيكا بحدة وهي تقف: "توقفا عن هذا يا رفاق...هل يظهر جيمس في أي من تسجيلات كاميرات عندما زار فينيكس؟"
 ألبوم كيكس ماسي. أقترح أن أبحث في التسجيلات ألـا أعتقد أنني أملك بالفعـل يومًا كاملْا من تسجيلات فينيكس على حاسوبي".
"جيد". فكت جيسيكا شعرها، وتركته يتدلى على كتفيها فوق قميصـها. "وأود
 الاتصالات هذه؟" تنفست بعمـق قبل أن تجيب على سؤالها: "بـدأ كـل شـيء من

أكيفـومي. أعطانـا شـــتص مجهـول معلومـات قادتــا إلـى الهاشــتاغات في موقـع الإنستغرام، تلك المستخدمة لتحديد المواقع وموقع ماسايوشي". سأل هارغولا: "ما الذي يُراد منا أن نفكر فيه إذا؟".
 المعلومات في شكل هذا التعليق على المنشـور !" في تلك اللحظـة، ظهرت الــــابة التي غُينت لمساعدة راسموس في معالجة البيانات من خلف الحاجز ـ ـ بدت مترددة، مئل أي مساعد عـديم الخـبرة يجـبر على مقاطعـة اجتمـاع لكبار زملائه. يجـب أن يكون ما لديها شيئًا مهمُا للغاية. سألتها جيسيكا: "ما الأمر يا ريكا؟".
"تلقيت للتو مكالمة من الشرطة العسكرية. كانوا يحاولون الاتصال بكِ". شُعرت جيسيكا بألم في صدرها: هاتفها صامت. تبًا. كان الر جال الذين ظلـوا يلاحقون والد ليزا يحاولون الاتصال بها. قالت جيسيكا: "هل الأمر متعلق بهيرو كازو يامامو تو؟". أومأت مساعدة التحقيق برأسها. "في غارفينبا... يبدو أنه حاول الانتحار".

## 66

ارتــدت جيســيكا معطفهـا، وانــدفت نحـو المصـد في أعقـاب يوسف وهـي

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

تسمع صوت راسموس خلفها.
"جيسيكا".
"ليس الآن يا راس. لدينا أزمة هنا".
قال راسموس على وجه السر عة: "لكـن هـذا مهـم. كـان لـدى جيسـون قـارب تحت تصرفه. قارب كبير ".
توقفت جيسيكا ويوسف، ونظر ا إلى راسموس بتساؤل

المسجل في هلسنكي. وتملكه مؤسسة يشارك جيسون بنشاط في أعمالها". "أيَ مؤسسة؟"
المؤسسة التي تحدنُت عنها نينا سابقًا، مؤسسة الرفاه الجنسي. إنهم يساعدون الأشخاص الذين يجدون صعوبات في حياتهم الجنسية...."
سأل يوسف وهو يبدو غير مصدق: "ولديهم قارب لأنشطة المؤسسة؟"



يتعامل مع الصيانة والتخزين الشتوي وغير ها من الترتيبات الضرورية". سألت جيسيكا: "هل يخزن في أورينكو لاتي؟ في الحوض؟

 المركب ولأي غرض".

قالت جيسيكا: "إنه أمر غريب للغاية، لم يخطر ذلك ببال أحد قبلًا".

 خيري، لكن نير فاندر لم يكن يعرف مكانه. قال إنـه أعـاره لـــخص مـا... وقـال إنـه سينظر في الأمر ".
"نحتاج حقًا إلى الذهاب إلى غار فينبا. راس، اكتشـف كـل مـا تستطيع معرفتـه عن المركب. بما في ذلك مكانه الحالي".

## 67

ترجلـت جيسـيكا مـن الـــيارة، ودخلـت العقـار الكبير الممتـد أمامهـا؛ قطعـة أرض عشبية في المتتصف، ومنزل كبير أصفر شـاحب خلفها. منطقة شواء، وصوبة زراعية، وحوض استحمام ساخن. كل ذلك مغطى بطبقَة رقيقة من الثلج، وهي مع ذلك أكثُر إثارة للإعجاب من قشرة الثلج الرقيقة في الملجنة. أحدئت هي ويوسف طرقتين خافتتين عندما أغلقا بابي السيارة في انسجام تام

تقريبًا.
"يبدو أن أعمال غسيل الأموال تُخفى جيدًا". أشُعل يوسف سيجارة. "هذا هو
الوقت الذي يؤتي فيه العمل الجاد ثمـاره".
تنحت جيسيكا جانبًا لتجنب دخان السيجارة: "هل هذا هـو الوقـت المناسبب
لتضع مسدس في فمك؟".
الهواء هنا أكتئر جفافًا وبرودة، ورائحته أنظف مـن رائحـة الهوواء في هلسنكيكي.

 قال صوت من ورائهها: "لم تضيعا أيها الرفيقان أي وقت للوصول إلـى هنـا قفز شخص من سيارة الشُرطة المتو قفة على الجهة الأخرى من الشارع. رأت جيسيكا سيارة شرطة عسكرية بعيدًا قلــلاً. مـن المفارقات أن الرجـال الجالسين فيها كانوا غافلين عمـا حـدث حتى وصلت سيارات الطوارئ إلى هـذا المكان.
"الضابط كاجو، تيبو كـاجو ". مـدّ الرجـل ذي الشـارب المنحنـي قلـيلًا والذـي يرتدي ملابس مدنية. بطاقة تعريف شُرطة غار فينبا معلقـة حول رقبته. "الزوجـة في

الداخل"، تابع، وهو يُغلق أنفه بمنديل أزرق. يبدو أنه مصاب بنزلة بـرد، ولكـن مـع ذلك اعتبر أنه لا مـانع من مصـافحة جيسـيكا ويوسـف. بهـدوء مسـحت جيسـيكا وجههـا بـالجزء السـفلي مـن معطفها. الجلـد الموجـود تحــت أنـف كـاجو جـاف ومتشُق بسبب العطس الشديد. "هل هو على قيد الحياة؟".
عبس كاجو، وزاد من تجعد جبينه المجعد: "نعم. لكنه في حالة حرجة جـة دخلـت جيسـيكا ويوسـف إلـى غرفـة الجلـوس الكبيـرة، حيـث تطسل النوافـذ الضخمة على الساحة والسيارات المتوقفة على الطريق خلفهـا. امتلأت الجـدران الخشبية بالتحف الصوفية، وأشياء زخرفية، وجلود حيوانات، ورؤوس حيوانـات مرفوعة. جلسـت بـاو لا يامـاموتو على الأريكـ، وفوقهـا رأس ذئـب مرعبـ. يبـدو المنظر مسُبعًا برمزية خار قة.
قال يوسف بشُكل مطمئن، وهو يدنو خطوة: "هيرو كازو على قيد الحياة". أجابت باو لا بصوت مرتجف: "يجب أن أكون هناك" كانت عيناها تنظران إلى أظافر أصابعها الزرقاء.
هزّ يوسف رأسه، واقترب منها ببطء. هـو الـذي استجوبها في في المطار ـ صـوتها الناعم مألوف لديه: "لا يمكنك القيام بشيء لأجله الآن". رأت جيسيكا أن بولا رفعت وجهها الحزين الحائر عن الأرض، أشـارت عينا يوسف إلى عدم ارتياحه، لكن لا احتجاج يخرج من شُفتيها. قالت جيسيكا بصوت عالٍ بما فيه الكفاية لتضـمن أن بـاو لا قد.سمعتها: "أنـا آسفة"، سألقي نظرة على الغرفة حيث... أطلق زو جك النار على رأسه". وواصـلت بصمت، على أمل ألا تحتاج لتركز التفكير في الكلمات.

 الواضح أن تحضيرها توقف بسبب الطلقة التي خرجت من المسدس.

تزين اللوحات الجدران الختُبية، ولكن على عكـس ما قد يتوقعه المرء، فإن
لوحات ليزا غائبة بشُكل واضح．
هناك باب مفتوح في ناية الممر ．
أخرجت جيسيكا زوجّا من الواقيات البلاستيكية الز رقاء من جيبها، وغطت

 المكتب هناك بندقية صيد، ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في المشـهـد هـو أن ياماماموتو، الذي كان رجل عصابات سابق على دراية بالأسلحة، وضع البندقية في فمه، وضغط على الزناد، وبقي على قيد الحياة． مشتت جيسيكا على حواف السجادة، لتجنب الدوس على الدم الذي نزف من رأس هيرو كازو ياماموتو ．لم يكن المسعفين منتهين، لكن هذا ليس سببًا لأن تكون جيسيكا قذرة،لا يدكناك أبَا أن تكوني مهدلةً يا جيسيكا ـ اعتاد إرني أن يقول ذلك دائمًا．

هناك كدسة كبيرة من البريد على المكتب الدصنوع من خشُب البلوط القوي． رحلة لمدة أسـبوعين إلى الـبازيل ．فتحت المظاريف وأكوام الفـواتير ．هنـاك في

$$
\begin{aligned}
& \text { منتصفها، ورقة وظرف أسود مفتوح. } \\
& \text { أخذت جيسيكا الور قة وفتحتها. }
\end{aligned}
$$

私たちは彼女を見つけました。

私たちは彼女を使いました。

私たちは彼女を殺した。
（そして彼女のボーイフレント）
على الفور، التقطت جيسيكا صورة للر سالة، وأرسـلتها إلى راسـموس．أريـد ترجمـة فورية مـن فضلك！انتظرت تأكيــًا مـن راسـموس أنـه استلم الرسـالة، ثـم

وضعت هاتفها مرة أخرى في جيبها. تفحصت التي تفترض، بناءّعلى الوضع العام، أنها يابانية. الأحرف ذات اللون الأزرق الداكن ملطخة في بعض الأماكن، كما لو أن الماء مسها. ثم أدركت جيسيكا: لمَد كانت الدموع هي التي جعلت الحبر ينزف. إن معاناة ياماموتو أعادت النص إلى الحياة.

## 68

أمسـكت هيلـو ســماعة الهـاتف، وضـغطت بشـريط الهـاتف اللـولبي علـى
 فالإحساس بسماعة الأذن البلاستيكية الصـلبة جعـل هيلو تتـذكّر مرحلـة طفولتها، ومكالماتها الطويلـة مـع الأصـدقاء، وأوامـر والـدها الدائمـة بالابتعـاد عـن الهـاتف ليتمكّن الآخرون من استخدامه. قال لها صوت أنثوي بالإنكليزية: "مرحبّا؟".
"أعتذر لأنتي جعلتـك تنتظرين، فنحن نتـع بروتو كـولًا صـارمًا للغايـة يتعلّق بمشاركة الآخرين المعلومات، بعد أن تمكّن مراسل إحـدى الصـحف الكـبرى مـن كشّف تفاصـيل التحقيق مـن خـلال ادعائه أنه مسـاعد في مكتـب المـدعي العـام في أمستردام، وبالطبع قد تسبّب ذلك في هبـ هـو
 الفرنسية....".
قالت هيلو وهي تنقر بقلمها بصـبر نافد على لوحـة المـاوس: "أتفهــم ذلكـ، , لكن...".
قالـت لهـا الموظفـة: "أمـا بالنـــبـة إلـى رذّي علـى سـؤ الك فهـو نعـمه، تؤكـــد معلوماتنا أنه عند العثور على جئة ميب لوس كانت ترتدي ملابس تمائل الملابس

التي وصفتها".
ازدردت هيلو لعابها لترطّب حلقها الجاف، ثم قالت: "هـل يمكنتي أن أطلـب منك إرسال صور مكان الحادث؟ وسيُسعدني الردّ بالمثل".
"أقترح عليك الاتصال بالشُرطة في وحدات الجنايات في كل من لفيف وسانت

 القاتل الأولى، كما أنا لم تكن الأخيرة أيضًا".
 إمكان الجدران التحدث، وربمـا تـدوين الملاحظـات، سـيكون في إمكانها يومْا مـا مـا سرد أحداث عاشها مشرف شديد القلق في هذا المكتب بعد ظهر أحد أيـام تشـرين الثاني.

## 69

 التي تفوح من المطبخ اشتّدّت خلال الدقائق الماضية، وبينما كانت حواسَ جيسيكا متيقظة إلى أقصى حد، كانت باو لا يامامو تو تتحـّث إلى يوسف بهـدوء تـام، وهـو يدوّن الملاحظات.
قالت جيسيكا: "أنا آسفعة، فيتحتّم علينا أن نغادر قريبّا، وسـيأتي أحـدهم ليبقى
برفقتك".
مسـحت بـاو لا دمعـة ســلت علـى خـدها، وقالـتا: "في البـدء اختـفت لِــزا، والآن.... لا أريد أن أبقى وحدي".
 الموقد، ويبدو أن يوسف أشـعلها لتدفئة جـو الغرفة البارد، إذ لا يمكـن أن يشَتعل الحطب بهذه السرعة سوى فتى ريفي ينتمي إلى سودر كولا.
 لا حظت باو لا الر سالة عندما عثرت على زو جها في مكتبه، وإن كانت قـد لمحتهـا، فهـل قرأت محتواها وفهمته؟ وما دامت محتوياتها لا تز ال لغزًا، فلا وقت للتحقيق فيها. قال يوسف: "لديّ الآن كل ما تحتاج إليه". سألت جيسيكا باو لا: "هل تجيدين اليابانية؟".
 جيسيكا: "لا، لماذا تسألين؟"، لم تكرّر جيسيكا السؤ ال، كما لم تقدّم إليها أي توضيح.
 "لا، لا أتقن اليابانيـة، ولطالمـا تحــدّتْت إلـى هيرو بالفنلنديـة، بعـد أن كــا نتحـَّث

معظم الوقت بالإنكليزية... ولكنتا لـم نتحـدّث باليابانيـة على الإطـلاق، لأن هيرو كان يتجنَب التحدث بها كو نها جزءًا من ماضية الذي لا يرغب في تذكّره". سألتها جيسيكا: "ما نوع العلاقة التي جمعت بين هيرو كازو و وليزا؟"
 نظرت إلى يديها اللتين تر تجفان من الصدمة، ولكنها مـا لبثت أن غيتر ت سـلو كها،
 بعضهما، لأنهما كانا على خلاف بشأن مسألة لم أعرف بشأنها أبدًا".


بالِابانية"
نظرت باو لا ياماموتو إلى أحرف الكـانغي المكتوبـة علنى ورقةَ بيضاء، فبدا ارتباكها جليًا: "لا، ولكن ما هذه الرسالد؟؟".
"لقد وجدتها على مكتب زوجك، ووفقًا للختم البريدي، أرسلت إلِيه أول من أمس، ويُفترض أن يكون زو جكَ قد قَ أها بعد عودتكما إلى المنر لـ".

بدأت يداها ترتجفان شيئًا فشيئُا، وهي تقول: "أرجوكِ أخبريني، ماذا الذي ورد وديها؟؟" قالت جيسيكا: "لا نعـرف حتى الآن، ولكنتي أخشىى أن مـا دوّن فيها مـر تبط بشُكل ما بمحاولنة انتحـار زوجكك ..."، في تلك اللحظة شــر ت بـاهتز از هاتفها في معطفها، فمدّت يدها إلى جيبها، وهي لا تز الل تراقبِ السـيدة يامـاموتو التي كانـت تبكي على الأريكة، بعد أن طنّت أن زو جها هيرو كازو قد تلقَى أخبارٌا سييئة، دفعته بكل أسف إلى إنهاء حياته في إحدى أيام غارفينبا المظلمة.
فتحت جيسيكا الر سالة التي أرسلها إليها من راسموس، وقد إند ورد فِها:

> عيُرنا على الفتاة.
/استخدمنا الفتاة.
قتلنا الeتاة، وصديتّها.

## 70

قالت المشرفة هيلو بصوت عالٍ، طغى على صـوت الموسيقى المنبعثة من السيارة، وقد بدت هادئة بشكل غير اعتيـادي: "القضية أكثر تعقيدًا بكثير ممـا كنـا
 بالأمس، وقد وردت فيه ثلاثة أسـماء لنسـاء، وبعـد أن أجريـت بعض المكالمـانـات،
 وهولندا خلال العامين الماضيين، مثّل بيلوسوفا تمامًا، وكن يرتدين ملابس المانغا
 القضـايا السـابقة لأن السـلطات القضـائية المعنيـة بتـلك الجـرائم في كـل مـن الـــول


القضايا".
تبادل يوسف وجيسيكا نظرات الاستغراب.
"أما بالنسبة إلى ما يتعلّق بالجريمة التي وقعت على أرضنا، فقـد تـحـدّنّت للتو مـع نائب رئيس الشرطة أورانين، وملابسات القضية بدأت تتوضّـح، ويبـدو أنتا نتعامـل مع حلقة دولية للاتجار بالبشر ،والتـي استخلدمت شــيفرة الإنستغرام لتنــب مخالبهـا في بلدان الشمال الأوروبي، روسيا وأوكرانيا وهولندا، وما حدث في غارفينبا، مـن الرسالة
 السابق طريقه إلى بلد جديد ليتخلّص من ماضيه الأسود الذي يلاحعه". قالت جيسيكا: "لكن ذاك لا يمكن..."." تنحنحت هيلو مقاطعة كلامها، وقالت: "أعرف أن الكثيـر من الأمـور لا تزال


على التعاون مـع أفراد العصـابة الـذين حـاولوا استغلال مكانتهـا بصـتها شخصـية
"أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لا تزال من دون إجابات...". قاطعتها جيسيكا مرة أخرى بتنهيدة عميقة انطلقت من ميكروفون الهاتف إلى مكبرات الصوت في السيارة، وخلال ثـانيتين من الصـيت توقّعـت جيسـيكا مـا تـودّ
 صو:با بعد تو جيه الإهانة إليها في باحة المدرسة الابتدائية. "ستحال القضية إلى مكتب التحقيقات الوطني". قـال يوسـف بانـدفاع : "مـاذا تقـولين بحـق الجحــيم؟"، بينمـا غطّت جيسـيكا

وجهها بيديها.
تابعت هيلو كلامها قائلة: "سيأتون لمقابلتنا في الغد، بعـد أن اتّخذت القضية أبعادًا تتجاوز قدرة وحدة الجر ائم العنيفة في قيادة شر طة هلسنكي على إدارتها، حتى إنه لم يعد يتوجّب علينا محاولة حلها".

 عليها، ولكن ما أغضب جيسيكا، أن الحمقاء ستتخلّى عن القضية الآن بعد أن أُنجز
 هيلو، فلماذا قد تحـارب للتمسكك بالقضـية؟ ونظرًا إلى أن المشـرف يجيـب على الِي

 وبما أنها سياسية حـذرة، حرصت على أن تنفّذ خطتها الخمسـية، بمـا أنها ليست بحاجة للإمساك بالشُبح أو معرفة مكان دفن ليزا و وجايسون، بل كل ما تها تهتمّ به هو أن أن يمدّ جيمس أورانين يده ذات الشُـر الكثيـف، ليهنئهـا على بنـاء مثل هـذا الأسـاس

المتين للتحقيق في القضية.
"أعلم أن ما أبلغتك به أصابك بخخيبة أمل كبيـرة، ولكن يوروبول كـان بالفعـل يتواصل مع مكتب التحقيقات الوطني، ويمكن أن يجبرونا على ...". قالت جيسيكا من دون أن تفكير : "علام سيجبروننا؟".

 لذلك".
"هيلو، لا يهمّ عدد الجُتُ في روسيا أو هولندا، إلا أن أربع جرائم قتل ارتُكبت


 جيسيكا سار حة بأفكار ها في الحقول الرمادية البعيدة، وذكر يـات الماضـي متوهـوهـة
 بصوت أكثر حدة وجدية قائلـة: "نيمي، أودَ أن أراك الك في مكتبي حالمـا تعودين إلـي المقر".

## 71

أغلقت جيسيكا الباب خلفها، فبدا مكتـب هيلو الصغير أكثـر سوداوية، وأثـدّ ظلمة مـن أي وقت مضى، ربما لأن الحالة المز اجية التي دخلـت فيها جيسيكا إلى
 نفسها بشُكل مريب، كما تغيّر سلوكها الذي افتقر إلى العدو انية التي يضاعفها غيـاب الشعور بالأمن، والتي وجدتها جيسيكا مزعجة للغاية، إلا أنها كانت مطمئنة إلى حد مـا، الـيا
 فكانت عيناها البنيتان تلمعان من البهجة، أما شُفتاها الجافتـان فقد تلوّنتا بأحمر الشُفاه للمرة الأولى، وكما يبدو جليًا أنها استعذّت إلى هذه المقابلة استعدادًا تامًا. قالت جيسيكا وهي تجلس على الكرسي مقابل مكتـب هيلو : "طلبت مني

الحضور لمقابلتك".
طافت عينا هيلو باهتمام بين الأوراق المكدسة على مكتبها مـن دون أن تنظر
إلى عيني جيسيكا.
جلست هيلو باستر خاء على كر سيها، ووضعت يديهاعلى الطاولة، وقد بـدت جيسيكا في حالة مزرية.
قالت هيلو بنبرة جدية لم تعكس مقـدار الاستـياء أو الرضـا الـذي بـدا مناقضَـا
لسلو كها الاعتيادي: "إننا نو اجه مشـكلة كبيرة".

جلست جيسيكا بشُكل مستقيم، وسألتها: "أي نوع من المشاكاكل نواجهبه" "لقد عاد التحقيق في القضايا القديمة من جديد بعـد أحـداث الربيـع الماضي، أو لاّ، قـام مكتـب التحقِيقـات الـو طني والشُر طة العسـكر ية بجمـع معلو مـات حـول خلفية ميكائيل المحقق في وحدة الجر ائم العنيغة الـذي كان ينتمي سرً إلى طائفـة

مريضة من القتلة، وفي الوقت نفسه جمعوا معلومات حول بعض الأفراد في الوحـدة للتأكد من أن ميكائيل لم يكن العنصر الوحيد المخترق في الوحـدة، ولاكتشـاف أي شخص آخر كان له دراية بميوله الإجرامية و قضايا الصحة العقلية". فتحت هيلو غطاء زجاجة المياه المعدنية الأصفر، فلاحظت جيسيكا وجـود كوبين على الطاولة، ولكن عندما عرضت أحدهما عليها أدركـت أنـه لا بـد أن أمرًا


 كرسي الإعدام الكهربائي. قالت جيسيكا بهدوء: "لا، شكرَّا". "وأخيرًا و صلنا إلى النهاية الكبرى بعد أن بحتئت الشرطة العسكرية عـن سبب تو جيه طائفة الساحرات أنظارها إليك تحديدَّا، يا نيمي"، بدا من النبرة التي لفظت . خفقات قلبها.
تابعت هيلو كلامها قائلـة: "لا بـد أن يكـون هنـاك سـبب، ألـيس كـلك؟ على الرغم من أنك ذكرت في إفادتك أن لا فكرة لديك حول ذلك الأمر".
 للأسف لم يكن القرار عائدًا إليها، وهي الآن تبذل قصارى جهدها لاكتشاف حقيقة ذلك الإنسان الذي يختبئ خلف هاتين العينين الخـرزيتين، فرئيستها الحمقـاء التي



 الأخضر من السلطات العليا، وأن دور هيلو يقتصر على التنفيذ فقط.

حدّقت المر أتان إلى بعضهـهما لفترة طويلة، فبدا جليًا أن هيلـو تعـرف تمامٌا أن جيسـيكا أدركت مـا الـذي تتحـدّث عنـه، وأن لا فر صـة لهـا للخــلاص مـن الشـعور بالخزي والعار .
فتحت هيلـو مجلــدًا موضـوعُا علـى مكتبهـا، وأخرجـت كدسـة مـن الأوراق سلّمتها إلى جيسيكا، فتَحّصت الأوراق وما إن قر أت التاريخ، والعنوان المكتوب بالخط العـريض، والأسطر المشـار إليها بـاللون الأصـر، حتى شـعرت بالغئــان. جمعت كل ما لديها من شُجاعة لتواجه الموقف كحالها دائما، أرادت أن تنظر إلى
 عميقة، وقد أشار صمتها إلى اعترافها بحقيقة محتوى تلك الأوراق. رفعت هيلو قنينة المياه إلى شفتيها، ورطّبت حلقهـا مانحـة جيسـيكا الوقت لاستجماع شتات نفسها، بعـد أن قاربـت هيلو القضـية بطريقـة رهيبـة ومقزززة، مـن خـلال تو جيـه ضـربات موجعـة إليهـا مـن دون رحمـة، سـألتها هيلو: "كـيف كــت ستتصرّفين لو كنت مكاني، يا نيمي؟". سألتها جيسيكا بصوت أجشَّ: "من اطلع على تلك الوثائق ؟". هزّت هيلو برأسها وقالت: "يمكنتـا القول إن لا أحـد اطلـ عليهـ ألـيا حتى الآن،
 وخطت خطوتين نحو النافذة، وكأنها تضفي على تلك اللحظة مزيــًا مـن الــراماما، وقالت: "الأمر ليس شخصيًّا، ولكن يندر أن تتاح فرصة التوصل إلى الـى حـل يناسـب
 الفر صة معًا"، كانت جيسيكا تدرك ك أن معظم ما قالته لها كان صحيحًا.

## 72

 للوصول إلى مر آب الـسـارات، وفي الطابق الثالث دخل رجلان من الإدارة، ففاحت رائحة الشامبو المنعشــة، فتبـيَن أن أحـدهما يحمـل حقيبة رياضية سـوداء، وهـو ذو

شعر مبلر.
رنَّ هاتف جيسيكا في جيبها.
قرار الا ستقالة يعود إليكَ، وفي هذه الحالة لـن يطّلع أحـد على هذه الوثائق التي لن يظهر لها أي أثرفيالأصل
حافظت جيسيكا على ملامح و جهها الخالية من أي تعابير .
غـادر الـر جلان المصـعد في الطـابق الأول، إلا أن رائحـة الشُـامبو لــم تفـارق

 الممر الصغير، ودفعت الباب الز جـاجي لفتحهه، تـم بـدأت تتنقّل بـين الســـارات ات في اتجاه منحدر الخروج، فاستطاعت أن تسـمع نبضهـا في الوقـت الذي كـان يتصـبَب العرق البارد من جبينها. لا تهربي، يا جيسِيكا، لا تهوبي.
من ستكون جيسـيكا مـا لـم تكـن شـر طية؟ مـاذا ستمتهـن إن لـم تعمـل في هـذا المجال؟

الأخلاق، وفارغة الرأس. رنّ هاتفها، فتنفّست بعمق .

إنا على وشك أن تفقد عالمها السحري بالكامل، وفجأة شمّت رائحة الهـال، و القهـوة الطاز جـهة، وشـاي الــور د، ومزيـلـ العـرق الخـاص بيوسـف، وعطـر نينـا، وسجائر إرني، والبارود المنبعث من الرصاصات التي لا تز ال دافئة، والموضوعة في راحة اليد، وعرق راسموس، ومعطر الهواء المنبعث من حمام النساء، ورائحة الدم المنسـكب علمى الأرض في غرفة الا جتماعـات. كمـا شـمـتـ رائحـة المـوتى الـذين تحلَّت أجسادهم في الغابة طوال أشهر طويلة، بالإضـافة إلى رائحـة البول والـبراز الكريهة... رأت جيسيكا باب المر آب، والضوء المتسلل من تحته.
إنها تنتظر الشُعور بالألم، وهي متأكدة من أنها ستشُعر بـه، وأنه سيسـيطر على جسدها من رأسها حتى أخمص قدميها، وقد يوهن قواها، ما قد يدفعها إلى الوقوع
 بعد تصويب بندقية الصياد نحوه، فاستهلّ الضـوء الأبيض تمهيـِّا لحلول الهـلام المطلق
توقَعت سماع صوت والدتها، ولكن الألم لم يصل إليها حتى الآن ـ لـم تسـمع ذلك الصوت الرقيق، ولم يمسك أحد بكتفها، كما أنه لـم ينبعـث أي ضـوء أبيض،

ولم يسد السلام.
تُم لاحظت أنها مخدرة تمامًا.

الدموع من عينهها.
سمعت جيسيكا صوتُا، ولكنه ليس صوت والدتها بل كان صوتها، فذاتها كانت تخاطبها قائلة، إن كل شيء حصل للتو، وإنها تفضّل أن تتحمّل الألم، لأنها ستشــعر على الأقل أنها لا تز ال على قيد الحياة.

## 73

سار يوسف في الممر الذي بدا وكأن لا نهاية له، وقـد أصـدر حـذاؤه المطـاطي
 توقّف خلف مكتـب راسـموس الـذي كـان يضـع سـماعتيه، فلـم ينتبه إلى وصـول يوسف، ويبدو أنه كان يُحرّك ك كرة غولف تحت قدمه، وعنـ وعندما لاحظ يوسف ما يقوم به، اندفع إلى الأمام وركل الكرة من تحت المنضـدة، بعـد أن أثــار استغغرابه مـا كـان يقوم به صاحبه.
سأله يوسف: "أين جيسيكا؟ إنها لا تردّ على هاتفها".
هزّ راسموس كتفيه بارتباك، وانتحـل حـذاءه بسـرعة، وقـال لـه: "ظنتـكمـا أيهـا
الرفيقان..."، أسند يوسف مؤخر ته إلى مكتب راسموس، وقال: "نعـم، لقـد ذهبـت لمقابلة هيلو، والآن لا يمكنتي العثور عليها في أي مكان". "هل ألمّ بها أي خطب؟".
وضع يوسف يده أمام فمه، وهو يقول: "تلقّيت للتو مكالمة، بينما كنت أدخّن في الخارج، فعرفت أن لدينا شاهد عيان على مقتل رودريغز، يعيشُ في مبنى مجاور، وهي امر أة كانت تشاهد التلفـاز، ثـم خرجـت إلـى شـر فتها لتدخن سيـجارة في أثنـاء الفاصل الإعلاني، فلاحظت توهّج ضوء عبر نوافـن مركـي والحب، يشّبه وميض كاميرا". تمتم راسموس: "أكان وميض فوهة المسدس؟"
 رجلًا يرتدي زيًا أسود غادر المكان، بعـد أن سـحب المقـبض للتأكد مـن أن البـاب مغلق، وكان يحمل حقيبتين، ولا بد أنهما احتوتا على المواد التي كنا نبحث عنها".
بدا راسموس مذهولًا.
 من أنه لم يكن ضـخمّا، وربما كان قصير القامـة، وهـو يرتـدي معطفًا أسود ويعتمر قبعة، ويقع منز لها في الطابق السادس".
سأله راسموس: "هل يمكن أن يكون مطلق النار امر أة؟". قال يوسف: "طرحت السؤال نفسه، ولكن الشُاهدة لا تعتقد ذلك". ضجت القاعة بأصوات ضحكات عالية، فالر جل العجوز الذي حقّق في قضايا

 باقات الأزهار، والكعك، والقهوة. قال راسموس: "حصلت على معلومات لهـا صـلة بالر سـالة، فتلقّيـت مكالمـة من خبير في اللغة اليابانية والكانغي الذي أرسلت إليه الرسـالة ليترجمهها، فقـال إنه عندما نظر إلى الرسالة بتمعّن، وتفحَّص الأحرف بدقة، لاحظ أنها متقنة من الناحية

 الكتابة اليدوية من خلال التأكد من المكان الذي بقيت فيـه أداة الكتابة لفـترة أطـول
 النقاط الغامقة، كما لو أن من كتبها كان يستعين بنموذي محدد".
سأله يوسف: "هل تقول إن من أرسل الرسالة لا يجيد الكتابة باليابانية؟". "لقد بدا الخبير واثقًا من ذلك".
قال راسموس: "ما الذي يحصل بحق السماء؟ يبدو كما لو أن هناك شيئًا آخر،
يا يوسف، انظر ".
جلس يوسـف إلى جانـب راسـموس ونظر إلى الشُشاشــة التي تعـرض صـور كاميرات المراقبة الأمنية، وقال:
"الرسالة إلى والد ليزا مكتوبة على ورق خاص أزرق فـاتح، وزنـه 220 غرامْـا، ولكنتي لم أرَ مئله من قبل، وفي زاوية الور قَة السفلية اليمنى وردت علامة مائية، كما أن المغلفات السوداء نادرة نسبيًا أيضًا". "هل تقول إنك تستطبع تعقّب مصدر الورق والمغلف؟؟".

 "هل يمكننا معرفة من اشتراها؟؟".
تجهَم وجـه راسـموس، وقـال: "لا، ولكـن هنـاك صـندوق بر يـد بجـوار متجر
 يمكنتا بسهولة التحقق من كاميرات المر اقبة الأمنية، كما يمكنتـا أن نعـرف إن كـان المرسل قد ذهب إلى مكان ما لكتابة الر سـالة، أو إن كـان قـد أرسـلها عـبر صـندو البريد القريب، إذ يُفرغ صندوق البريد عند الساعة الثانية ظهرًا، ويُفترض أنهـ وضع ارسِ المغلف قبل ذلك الوقت".
"إن افتر ضنا أنه استخدم صندوق البريـد ذاكـ، فأنـت لا تعـرف الشــخص الـذي
 صندوق البريد ذلك صباح الثلاثاءا، فقد يِبلغ عددهم المئة". أشر ق وجه راسموس، وقال لـه وقلبه يسُتعل أملأل: "ولكـن المغلف الأسـود يميّز تلك الر سالة".
همهم يوسف قائنَا: "صحيح، ولكن هل يمكن رؤية لون المغلف مـن خـلال
هذه الز اوية؟".
أشار راسموسى إلى امر أة عجوز تضع مغلفًا أبيض عبر الفتحة، وقال له: "نعم". جـذب يو سـف راسـموس مـن كتفـيـه ودفـهـ بلطـفـ، وقــال لـه: "أحســنت، يا راسي، لنتمزَّ أن تكون على حق، وسأحاول الآن العثور على جيسيكا".

## 74

مشُت جيسيكا إلى الباب، وهي تحمل المفتاح فِي يدها، فقد مرّت بهذا المكان طوال سنوات عديدة، ودخلت الممر والمصعد الصغير الضيقين اللذين يقودانها
 كما كان مدخل الشـارع الجانبي هو البوابة إلى العالم الذي أرادات ألن بـر ألمراه الجميع، ولكن إن تبعها أحد، ور آها تدخل من الباب البا الآخر، ، فهل كان ذلـك سيحطّم الـوهم الذي أحاطت به نفسها؟
هل هي السـاحرة التي تتحـدّث عنهـا والدتها؟ هـل لأبواب الـدرج بطاقتـان، وإحداهما مخصصة لتشتـتـت الانتباه؟ لعبـت جيسـيكا بحلقـة مفاتيحهاها وأخر جـت

 الزاوية، ثم انعطفت إلى الجهة اليِمنى من المبنى المثّلث الشـكل .

 تـم أغلقـت البـاب بقوة، ودخلـت إلى المنز ل، كمـا لـو كانـت تـدخل كنيسـة تعود
 تخطوها.


 عبر المدخل الجانبي، وألاْ تدخل بعد الآن إلى ذلك الأستوديو

فتحت جيسيكا البوابة المؤدية إلى المصعد القـديمه، فرنّ هاتفهـا مـرة أخرى، لقد سبق أن اتصّل بها يوسف أربـع مرات، وعليها أن تردّ عليه، وأن يسـمع منها القرار الذي اتّخذته.
قالت له، وهي تتُعر بغصة في حلقها تكاد أن تخنتها: "مر حبّا يوسف". سمعت صوت تنغس يوسف، وهو ينفخ دخـان سيجارته، قبـل أن يقول لهـا:
"إلى أين ذهبت اليوم؟".

"تلقِّيت مكالمة منذ ساعة من سُاهدة عيان، قالت إنها شاهدت شخصًا ير تدي ملابس سوداء، يغادر مركز خوسيه رودريغز في الوقـت الـذي نتوقّع وقوع جريمـة القتل فيه، وهو لم يكن طويلًا جدًا، و ...".
بينما كانتت جيسـيكا تستمع إلى كلمـات يوسف، حـدّقت إلى نمط الجـدار
الر خامي للرواق، فبدا لها كما لو أن بضع قطرات من الح الحبر الأسوده، قد انسكبت في في مياه صافية، فأغمضت عينها، وقالت: "يوسف...".
"اسمعي، جيسي، اللعنة، لقد اكتشف راسي للتو عـبر إحلى صـور كـاميرات

 سوداء مزودة بقبعة للرأس، وبنطال كارغو، وجز مة عسكرية...".
"يوسف...".
"......لم يكن الوجه ظاهرًا، ولكن طول القامة مطابق لطول قاتل رودريغز، ربما 165 سم، كما أنه هزيل البنية...".
قالت جيسيكا بحدة: "يوسف!"، فارتدّ صدى صوتها في أرجاء المصعد.
 الجانب الآخر من الخط، فأصغت إلى صوت أنفاسه اللاهثة لثانية قبل أن تقول لـه: "غادرت المقر، ولم أعد أعمل على تلك القضّية".

$$
\begin{aligned}
& \text { "ما الذي تتحدّثين عنه، يا جيسي؟". } \\
& \text { "سأخبرك بالأسباب لا لاحقًا". }
\end{aligned}
$$

"ماذا تقصدين بأنك لم تعودي تعملين على القضية؟ هل كلّفتك هيلو بقضية
أخرى؟".

تنفّست جيسيكا بعمق، وضغطت على زر المصعد، وهي تستجمع قواهـا، ثـم قالت بصوت مرتجف: "لم أعد شر طية بعد الآن، يا يو يوف". "ما الذي تتصدينه من قولك إنك لم تعودي..."."





 بعد الآن، كما لن يستطيع أحد التحكم في في تصر فاتها با بعد الآن لقد أصبحت حرة، ولكنها في الوقت نفسه أصبحت وحيدا ليدة أكثر من أي وقت

مضى
إنها لا تستطيع النوم في شقتها الأساسية، لأنها تـذكّرها كثيُرًا بإرني، وبالفجوة
 استعرضت مكالماتها الواردة، فاختارت الاسم الوحيد الذي يمكـن أن يريح الليلة عقلها وقلبها.

## 75

قالت جيسيكا في الوقت الذي كان فيه فر انـك دومينيس يجلس إلى الطاولـة،

 لم تتذكّر أنها شـعرت بتلك المشاعر من قبل ونـ أجابها دومينيس وهو يخلـع ستر ته: "هذه الملابس التي أرتديها عندما أعمل في النادي، فهو زي عملي الموحد". "هل ذلك صحيح... على الرغم من أنك قلت إنها كانت ليلتك الأولى ... منذ سنتين على ما أعتقد؟".

 في هلـنكي وتوركو، ويريدون أن أتولَى إدارة المشـروعين، يبـدو أنتني أجيـد القيـيام بعملي على أكمل وجه" قالت جيسيكا وهي تشير إلـى النـادل: "تهانِينا، يـا فرانـك، قِد أصـبح لـدينا إذا سبب آخر للاحتفال".
"ما السبب الأول له؟".

نظرت إليه جيسيكا نظرة، بدت و كأنها تركت شيئًا مـا يفلت منها: "لنقـل إنني أهنيت الأمور العالقة في العمل".
"ماذا يعني ذلك؟ هل حللت القضية؟ هل ليزا...؟؟".
"فر انك، لن أكون جزءاءم من فريق التحقيق بعد الآن".
 ظهر معصماه المشُعران اللذان يغطّهِما الوشمم.

## طلبت جيسيكا نبيذًا أبيض.

قال لها دومينيس : "حسنًا، دعينا لا نتحدث عن ذلك، لنأمل أن يعئر على ليز| أنِا كان من سيتولّى التحقيق في تلك القضية".
"اسـتطعت أن أعـالج بعـض الأمـور اليـوم خـلال سـاعتين، ولكـن اسـتو قفني
أمران".
"ما هما؟".
"الأول كان الدافع الغريب إلى الاتصال بك، للقَائك والتحدث إليك". ابتسم دومينيس ابتسامة رقيقة، وقال لها: "أنا أشعر بالإطر اءه، أيتها المحققَة". "في الواقع يتضمّن الأمر الآخر الكلام الذي نطقت به للتو ". "أتصدين عبارةأشعر بالإطراء؟".
قالت له جيسيكا: "بل صفة المحعَةَ" .
من خلال الطريقة التي نظر إليها دومينسس فهمت أنه يدر كُ الآثار المترتبة على
ذلك.
"... أنا آسف. .. أعتقد؟".
"كل الأمور على ما يرام، فلم أعد متأكدة مـن أنتي أريـد أن أكـون محقعـة بعـد

 تذوب شينًا فشيئًا.
"لماذا لا تريدين أن تكوني محققَّ بعد الآن؟".

إصابته بمرض السرطان".
قال دو مينيس: "تعازيّ الحارة"، سكب الكو لا على مهل فوق الثلـج مـن دون
أن يرفق عينيه عن جيسسيكا.
"لقد كان ضـابط شُرطة، وسندي الو حيـد في هـذا العـالم المـوحشُ وبعـد أن رحـل، لـم أعـد أعرف إن كنـت لا أزال أرغـب في العمـل، أو أننـي أعمـل مـن أجـل الحفـاظ علـى الـرابط العـائلي القـوي، وأنــا أعنـي بـالرابط العـائلي مـا يجمعنـي بزمالئي...". حاولت جيسيكا أن تبـدو متماسـكة، لتتجنب أن تبـدو حمقاء تمامُما، بينما كانت تغمرها مو جة جارفة لا نهاية لهـا مـن الإحسـاس بالشـفقة على الـذات: "... زمائي في العمل، هم أفراد العائلة الوحيدة التي بقيت لديّ". قال دومينيس: "فكّري بإيجابية، يا جيسـيكا، إذ يبدو رائعُـا أن تكـون علاقتك
"لقد كانت علاقتي قوية بهم، وكان فعل ماضٍ وِ، وهذا بالضبط ما أتحدّث عنه، يا فرانك، وأعتقد أن وقت الر حيل قد حان".
صـدحت ضـحكـة عاليـة في الحانـة، هـل يمكتنـا أن نعـييُ بعضض الأ حــاث الغريبة؟ У؟ فيرنت، يمكن أن نعيشها الليلة. عندما يسمع دومينسس الضوضاء لا يبالي، ففي عالمه تشـير ضوضاء الـي الثمالـة

 الزجاجية، وقال لها: "حسنًا، لم تعودي شرطية، لهـذا السـبب كـان لـديكِ الشـــجاعة

للاتصال بي".
"ماذا تقصد من كلامك؟".
"إذا كنتِ تحقّقين في قضية ما، ستلتزمين بتأدية عملك، مـن دون أن تطلبي أن
نلتقي لتناول المسُروب معًا، لأنك ستجدين أن ذلك غير مناسب".

محتملً لا أكثر".
انفجر دومينيس ضـاحكُا، وقـال: "أيــا يكـن الأمـر، هـل أفـترض أن زمـلاءك
السابقين يعر فون أنكِ تحتسين برفقتي الشُراب الآن؟".

لـم تنطق جيسيكا بكلمـة واحـدة، بـل نظرت إلـى دومينيس، فعكسـت عينـاه الإحساس بالئقة والرضى والإدراك، فربما كان فرانك دومينيس هو الشخص الذي انتهى به المطاف إلى امتهان مهنة خاطئة، كما يمكن أن تتخيّله جيسيكاكا، وهو يحمل لوحة الرسم بيده، ويرتدي قميصًا أبيض ملطخَا بالألوان المتنوعة.

في النهاية قالت له: "لا"، فابتسم ابتسامة خفيفة.
"لذلك أنا على حق".
"هـل تقـول إننـي تنحّيـت لا شـعوريًا مـن أجـل أن أتمكّـن مـن الالتقـاء بـك،
ومشاهدتك وأنت تشرب الكولا ليلة الخميس؟".
مسح دومينيس زاويتي فمه بمنديله الأحمر الداكن، وقال لها: "الدماغ البشُري فضولي بشكل غريب، وأنا متأكد من أنكِ شُرطية ماهرة، ولكنتي أعتقـد أيضُـا أنـكِ ستبدعين في أي عمل آخر قد تمتهنينه، يا جيسيكا". لقد مرّت جيسيكا بظروف صعبة كثيرة، حالـت دون شعور ها بالغرور بسبب الإطراء، ولكن شينًا ما في كلمات فرانـك بـدا حقيقيًا وصـاديُا شُعرت بأنه ليس شخصًا مـاكرٌا، وربمـا تبجّح ذات مـرة بإنجازاته، ولكنهـا ترى أن تلك الأيام قد ولّت.
نظرت إليه مستغلة الفرصة للتودّد إليه، وقالت: "واو، فرانك، أعتقد أنها المرة
الأولى التي لفظتَ فيها اسمي".
فكّ دومينيس ربطة عنقه، وشبك ذراعيه إلى صـر ه، بينمـا كانـت تعـبر سـيارة
إسعاف بجوار الحانة مطلقة صـفارة الإنـذار، فكانتـ جيسيكا تصني إلـى صـوت الصفارة الذي بدأ يتلاشى تدريجيًا، وهي تدرك ك أنها لا تستطيع تقديم المساعدة بعـد الآن، وأن حياتها السابقة بدأت تتلاشى، وأنها بدأت تغرق في المجهول. "منذ وقت طويل، أيتها المحققة".
أطبقـت جيسـيكا شـفتيها وفكّرت في أنه يشـبه إرني كثيرًا، باللكنـة الأميركيـة،


بعض الشنيء عند الصدغين، فهو رجـل جـذاب، وعـريض المنكبين، ويبلغ العمر نفسه.

على الرغم من أنه لم يكن هناك أدنى تلميح إلى الانجـذابـ الرومانسي بـين
 ارتباط حقيقي مع مرور الوقت، وكما شـعرت عنـدما التقـت بـإرني، شـعرت ت وكأنها التقت بفر انك منذ زمن طويل، وأنهما يعر فان بعضههما منذ سنين طويلة. وضعت إصبعها على حافة كأسها، وقالت له: "أعتقد أنتي أرغب في أن أحصل على كأس أخرى من هذا الشُراب".

## 76

فتحت جيسيكا باب الأستوديو الخاص بها، وخلعـت حذاءها تحـت مشّنب
المعاطف.
قــال فرانـك دومينـيس، وهــو يـــف علـى عتبـة الأسـتوديو المعـزول عــن

 ذلك؟ لدي بعض البيرة هنا..."، وفي الحـال وضـعت يـدها على جبهتها مـن دون



آخر".
"أتودّ الحصول على مياه معدنية؟".
خلع فر انك حذاءه البني اللون، وتركه بجوار حذاء جيسيكا، ثم قال لها: "نعم،
من فضلك"
سحبت جيسيكا كأسين من الخزانة، وسكبت مياهًا معدنية لكليهـما، فرفعـت

$$
\begin{aligned}
& \text { كأسها، ثم ما لبتت أن أعادتها إلى مكانها، حسنًا، ، أحتاج إلى شُيـيء أقوى. } \\
& \text { سألته: "هل تمانع إذا تناولت مشر وبًا ما؟". }
\end{aligned}
$$

 وشرب مقدارًا كبيرًا منها، وبعد ذلك أشار إلى النافذة، وقال لها: "يا لها مـن إطلالـة
ساحرة!".

تململت جيسيكا من إجراء هذا الحديث القصير الذي لا يفيد أي منهما.

لا بد أن دومينيس قد استضاف على مدار العشُرين عامٌا نخخبة سكان المدينة،

 متن طائرات خاصة برفقة المشاهير، وشارك في حفلات اليخوت في موناكو، حتى


 الخارج عبر الباب الخلفي مرورًا بيـت الدرج إلى المنزل الفاخر الـذي تعـدّر قيمته

 اللوحات الفنية الباهظة الثمن،، والمعلقة على الجـدار المؤدي إلى الطـابق الأعلى
 الأسود، والسرير الضخمم... كم كانت تودّ أن ترى الصدمة على وجه ملك هلـ هلسنكي
ديمي!

لماذا لا تجرؤ على أن تفعل ذلك؟ بعد أن انتهت حياتها المهنية في مجال إنفاذ القانون، ما الني يمنعها من الكشُف عن حقيقتها؟ لن تح تحتاج إلى حجب أي معلو ألومة تتعلّق بحياتها بعد الآن؟
لكن جيسـيكا تعرف في أعمـاق نفسـها أنها لا تستطيع القـيام ذلك، فقـد أدّت دورها لفترة طويلة من الزمن إلى درجـة أن الأمر سيستغرق أكتُر من مجرد نـزوة لتدمير قوقعتها، بل سيتعيّن عليها تفكيك تلك الطبقية الز ائفة والكلام المنمقو، كمـا كــا كانت تصمّم الكذبة تمامٌا، وتلتزم بها لسنوات عديدات
 ومذّ يده إلى كتفها، وهو يحكَ بيده الأخرى لحيته الخششنه. "جيسيكا، لست متأكدًا .. ولا أريدك أن تفكّري...".

سألته مستنكرة: "ما الذي تقصده من كالامك؟" تردّد صدى الكلمات الفظة في
الغرفة، فبدا تصرفها أشد فظاظة مما كانت تقصده.
رفع دومينيس حاجبه مستغربًا: "ماذا؟".
لا يز ال العبوس باديًا على وجه جيسيكا، ولكن صوتها ظلّ ثابتاً: "حسنّا، لماذا
تتحدّث عن الإطلالة الساحرة وحول ما تريده وما لا تريـده؟ مـا الـذي لا تريـنـي أن
أفكّر فيه؟".
كشَف فرانك عن أسنانه المتناسقة، وهو يضحك ضححكة عريضة: "واو، إنني لست بيمبو قذر في العشرين من العمر تسحبينه من الحانة، جيسيكا". حرّر فرانك كتف جيسيكا، وخطا خطوة إلى الوراء، وقال لهـا: "آسفس، كنـت
"آسف، آسف، آسف! بحقق الجحيم، أين السيد فرانـك دومينيس، الرجـل اللعين والأكثر شُهرة في المدينة؟ الرجل الذي يُفسد تسع علاقات من أصل عشّ ؟". وقف دومينـيس في مكانـه، واضـعا يديـه على خصـره، وحــّق إلـى جيسـيـيكا متململًا، ثم توجّه نحو المدخل، وقال لها: "هل تريديني أن أغادر شقتك؟؟". أمسكت جيسيكا بفرانك من ياقة قميصب، وقالـت له: "لن تذهب إلـى أي مكـان، فأنت ستخدعني في شقة الأستوديو التي تفوح فيها رائحة العرق، وستقول لي إنك ستفشُلين وحدك في المستقبل كونك الشـرطية السابتة التي لا تريد أن تكـون بمغردها
 أنهت الجملة بصوت خافت، ولكن يبدو أن كلامها أثار إزعاج دومينيس، فبدا أن سمعته التي تضاهي سـمعة كازانوفا، لـيس لهـا أي أسـاس في الواقع، وإنَمـا هي مجرد شائعة تحوّلت إلى قصة أبدية. "أنتِ فتاة متو حسَه، يا جيسيكا".
لفّ فرانك ذراعيه حولهـا، فتلاشـى ارتباكه خـلال جزءء مـن الثانية، ولمعـت


دومينيس، ووضعت وجهها على وجهه، وفتحت فمها، ومـدّت لسـانها بــن أسـنانه المتناسقة.

أخيرّا، اشتعل في داخل دومينيس بعض الأمل، عندما شُعرت جيسيكا بأصابعه تضـغط على الجزء الخلفي من رقبتها، وبعـد لحظة، فكّ أزار قميصهـها العلـوي،

 بسلاسة، وألقى بها أرضًا، تُم دفعها إلى السرير .
خلع دومينيس قميصه، وكثشف عن جذعه الموشوم بنسبة كبيرة، فظهر ت ندبة

 والأحاسيس المرهفة، وها هو يختار جيسيكا لتكون ملكه في هـذا المكـان والز مـان تحديدًا من دون أن يكترث لأي أمر في الوقت الراهن، يدكن أن ينهمك به غذًا. شعرت جيسيكا برأسه ينزلق على بطنها، وهـو يسـحب ملابسـها الداخليـة، مـا
 صلبة، ولكنها كانت تغوص في الأعماق مرارًا وتكرارًا بكل رقة ولطفـ
 طويل، فهمست في الوقت الذي تحرّكت فيـه أصـابع فرانـك بشكل أسرع وأسـرع: "القرف المقدس، يوشُك أن ينبعث...".
"لا، لن أسمح بذلك، ليس بعد"، توقّف عن اللعق، وقال لها: "ليس من دوني".

 ساقيها، وهو يتحرّك وفق سلسـلة مـن الـدفعات الإيقاعيـة غير المتـــابهة، ويختـبر الحدو المسموح له بعبور ها، ويغيّر الإيقاع في بعض الأحيان، وطوال الوقت يتقدّم
إبهامه حيث توقَف لسانه.

همست جيسيكا له، عندما شعرت بأنها أوشكت على....: "لا تتوقّف أبدًا"، ثم شعرت بالنار تسري في عمودهـا الفقري، ثـم تغلغلـت في كامل جسـدها مثـل الـدم الذي يسري في عروقها. أرادت أن يستمرّ ما تشعر به إلى الأبد.

## t.me/soramnqraa

حدّق يوسف إلى الصورة المعلقة فوق المبرد، والمحاطة بإطار أبيض خلفي،
 لماذا لا يسير الآخرون على دربه؟ هذا ما أثـارت إليه جيسيكا عندما علّقـت صـورة إرني في نهاية الصيف.
جلس يوسف وراسموس أمام الحاسوب، فوضع يو سف يـده على فمـه، بعـد أن خذل مزيل العرق راسموس مرة أخرى، وها هو العرق يسيل من مسامه محددًا. أرجع يو سف ظهره إلى الخلف، في حين انحنى راسـموس بشــد فبدا كما لو أن عموده الفقري سينكسر في أي لحظة.
عُرضت ملفات تسجيل كاميرات ملهى فونيكس على الشُشاشة.
سأل راسموس: "ألم يكن قادرٌا على تحديد الإطار الزمني بدقة؟ أكان الـان صباحٌا أم مساء على سبيل المثال؟".
"أظنّ أن الوقت كان عند الظهيرة وأمام باب الطابق السفلي". فجـأة انحنى يوسف علـى الطاولـة، وغطّى وجهـهـ بـين ذراعيـه، بعـد أن فقــد سيطرته تمامًا، وقال: "اللعنة، راس" إنه يئنّ من الاشـمئزاز، وقد أمكنه سـماع صـوته المكتوم في كم قميصه.
نقر راسموس نقرة ففتح ملف فيديو جديد، وحصر البحث في وقت محدد من
"ما الخطأ الذي حصل؟".
"لماذا لا نز ال نعمل حتى وقـت متأخر؟ فـمـا نقوم بـه لا معنى لـه، إذ سـيكون الحمقى المرسلون من مكتب التحقيقات الوطني هنا في صـباح الغــ، وسـدمّرون

كل ما أنجزناه حتى الآن على أي حال". رفع يوسف رأسه، وأسند ظهره إلى ظهر المقعـد، وهـو يشـاهد اللقطـات المتغيرة باسـتمرار على الشاشـة، ومـن بينهـا نــل صناديق المشروبات والإمدادات الأخرى استعدادًا لحفل إطلاق الألبوم.

 تدفعنا إلى بذل أقصى الجهد، وحشد كل طاقاتنا وقدراتنا من أجلها؟". أجاب يوسف: "إن ما يحفّزنا بالتأكيد ليس الراتب الذي نتقاضاهِ الـياهِ بل الوصول إلى الحقيقة بأنفسنا بدلًا من الاكتفاء بالنظر إليها من فوق كتف أخينا الأكبر".
 العمل على القضية".
ما إن ركّز يوسف انتباهه على الشاشة حتى شُعر بأن أنفاسه تكاد تنعطع. "انظر إلى هذا المشهد".
كانت الشاشة مقسمة إلى أربعة مربعات متساوية، وكل مربع يعرض لثقطات فيديو سُجّلت يوم إطلاق تسـجيل كيكس مـاكس، بينمـا السـاعة الرقمية في الزاويـة اليمنى العلوية تشير إلى السـاعة الثانيـة عشرة وسـت عشـرة دقيقـة، فضـنط يوسف بإصبعه على اللوح اللذي يُظهر مدخل الملهى الليلي في الطابق السـفلي قبالـة ميدان نارينكاتوري، وعندما سـحبه كشـف عـن رجـل يرتـدي معطنٌ أسـود طويألا، فنظر يوسف إلى راسموس الذي بدا وكأنه رأى شبحُا. "صحيح إنه...".
قال يوسف بهدوء: "إنه الشُبح"، ثم أخذ المـاوس مـن يـد راسـموس، وأوقف
الصورة مؤقتّا.

 تلك الليلة في الحفل، فمرّت دقائق ولم يحصل أي تغير، ثم ثم رفع ذقنه ونظر حولـهـ، وفي

النهاية نظر إلى الكاميرا، وللحظة بدا وكأنه يحدّق إلى عيني راسموس ويوسف. تمتم يوسف: "ماذا يفعل بحق الجحيم؟".
أجابه راسموس: "يبدو الأمر وكأنه يريد أن يلفت الأنظار إليه".
مرّت دقيقتان أخريان، ثم ظهر أمام الباب شخص يرتدي سـترة، ويعتمر قبعـة على الرأس، فصافح الرجل الياباني، ووقف الاثثنان جانبًا.
 ونوع ملابسه، على الرغم من أن وجهه لم يكن مرئيًا.
 الآخر غرضًا ما، ولكن كان يستحيل تحديد نوعه. قال يوسف بصوت خافت: "باله عليك، من يكون هذا الر جل؟" "يبدو أنحف من عالم".
يبدو الر جلان في تلك اللقطات يتبادلان الحـديث، مرّت دقيقـة، وتلتها دقيقـة
 فبدا واضحَا أنه رأى منظرُا أقلقه، لأنه أدار وجهه بعيدًا عن الكـاميرا، تـم سـارع إلـى

الابتعاد عنها.
بدت الحمماسة على وجه يوسف، وهو يقول: "لقـد اختفى بسرعهة، مـا الـذي أخحافه؟"، ثم تفحّص راسموس الكاميرا اخارج النادي، وحين نقر على زر الكـاميرا الثابتة في الزاوية المقابلة، لم يظهر على الشاشة سوى عربة الملهى الليلي البيضـاء، التي كانت متو قفة منذ فترة طويلة، وبعد فترة وجيزة ظهرت سيارة مرسيدس سـوداء

إلى جانبها. قال يوسف: "انظر"، فالتيري، إنه جيمس.



الذي نراه يدخل اللقطة سيكون صاحب عالم.... اللعنة، يا له من رجل ضخم!".
"لم يسمح الشُبح بأن يراه جيمس".
سحب يوسف علبة علكة من جيبه، وبدأ يحرّك فكيه بـلا هـوادة، وهـو يقول:
"ارجع إلى الكاميرا الأولى".

أظهر راسـوس الز اويـة الأولىى، فلاحظـا أن الرجـل الـذي كـان يتحـدّث إلى الشبح لا يز ال واقفُا في مكانه، وقد وضع يده على خصـره، ثـم شــاهد الـُسبح يغـادر المكان.
"استدر حتى نتمكّن من رؤيتـك، أبهـا الأحمـق"، مضـغ يوسـف بضـع حبـات أخرى من العلكة، وقال: "تعالَ، استدر ..."، استدار الر جل، وعاد سيرًا على قـلى قدميه
 ملاحظة الاضطراب العاطفي العميق الذي بدا عليه. قال يوسف وهـو ير اقـب عـودة الرجـل إلى الملهى الليلي: "يـا إلهي! اتصـل بجيسيكا في الحال".

مرت عدة ثوانٍ قبل أن تدرك جيسيكا أن الصـوت يصـدر عـن هاتفهـا الـذي لا يزال في جيب بنطالها الجينز الملقى على الأرض بـجوار الـر بـرير . "يوسف. . . لقد أخبرتك...". ارتفع صوت يوسف، وهو يسألها: "هل أنت نائمة؟".


بوضوح في الظلام. "نعمه، ما خطبك؟".
قال لها: "دومينيس!"، وقد نطق بالاسـم بصـوت عـالٍ، وسـرعان مـا أخفضـت
جيسيكا مستوى الصوت، ثم قالت له: "انتظر لحظة". بينمـا كانـت تـنهض مـن السرير على مهلـ، رفع فرانـك دومينيس رأسـه عـن وسادته، فهمست جيسيكا إليه، وهي تضـغط الهـاتف على صدرها: "إنها مكالمـة تخحصّ العمـل"، ثـم توجّهـت إلى الحمـام علـى رؤوس أصـابعها، وأغلقـتـت البـاب خلفها.

إلا أن دومينيس كان يعرف أنها لمتعد شـرطية.
نظرت جيسيكا إلى المـرآة، وهي تضـع الهـاتف علـى أذنها، بينمـا كـان قلبها
 اسمم دومينيس قبل لحظات عبر الهاتف، وأملت في أن تكون قد أساءت فهـمـه، وأنـه أراد أن يضايقها.

قال لها يوسف مؤكدًا: "إن فرانك دومينيس يسخر منا جميعًا، يا جيسي". أحكمت جيسيكا قبضتها على هاتفها، وقالت له: "ما... ما الذي اكتشُفته عنه؟".

قال لها يوسف: "لقد قابل الشُبح، ولم يفـاجئني ذلك، لأنتي كنـت وائقًا مـن

 شعرت جيسيكا بالخواء العاطفي، وبتلاشي قوة جسدهاها ما جعل كل خلية فيه تفقد قدرتها على استعادة حالة التأهب القصوى التي كانت تمرّ بها في مثل تلك الحالات لا يمكنه تلفيق كـل تلـك الأكاذيـب، وقـد جعلها إيمانها بـذلك تغضـب علـى يوسف، لأنه أيقظها من حلـم جميل في نهايـة أمسـية مثاليـة مـن أجـل تشـويه سـمعة الر جل الذي لا يمكن أن يكون متور ططا في اختفاء ليزا بأي شكل مـن الأشكال، لقـد سـبق لنا أن حقّقنا في تلك المسألة لـ
"هل سمعتني، يا جيسي؟ لقد التقيا السبت الماضي، يـوم حفـل إطـلاق ألبوم كيكس ماكس عند الساعة الثانية عشُرة وست عشرة دقيقة خارج فونيكس، ورأيـت أنه يتحتّم علي أن أبلغك بما اكتشفناه، على الرغم من....".
"انتظر، لحظة"، فتحت الصنبور، وأملت في أن يحجب صـوت الميـاه الجاريـة

تزاحمت الأفكار السوداء في دماغها المتعب، بعد أن انهمكت في التفكير في مـا
أخبر ها به يوسف للتو، ولكن ذلك بدا في غاية السخافة، إذ لا يمكن أن يكـون ذلك صحيحًا بأي شكل من الأشكال.
"ما الذي تتحدّث عنه، يا يوسف؟ ما ما الذي فعله ..".
"أشـاهد أنـا وراسـموس الآن لقطـات كـاميرات المر اقبـة، وهـي تظهر الـُـبـح ودومينيس يقفان معًا خارج النادي، ولا شك في أن هذا الوضيع كان يخـدعنا طوال الوقت، فهو يعرف بالضبط هوية الشـبح، والسبب اللذي جعله يحضر إلى حفـل كيكس ماكس".
تسـارعت ضـربات قلـب جيسـيكا، بينمـا تـابع يوسف كلامـه قـائلا: "وكـذلك صاحب عالم، فلم نعثر على اسمم الشبّ في قائمة الضيوف، لأنه لم يكن واردًا فيها،

وقد طلب دومينيس من عـالم أن يســـح للـشـبح بـدخول الحفـل مـن دون أن يطرح عليه أي أسئلة. لقـد فحصـت أنـا وراسي اللقطـات لحظة وصـول الشــبح، وتظاهر عالم بشُطب الاسم من القائمة، تـم النقر على رأس القـلـم، عنـدما وصـل الضـيف
التالي، إلا أنني لم أفهم معنى ذلك في حينه".

ارتجف صوت جيسيكا، وهي تقول: "لعنة الله عليه"، ثم شـعرت بأن الحمام
الصغير والضيق بدأ يترنّح بها بشُكل دائري.

وضعت جيسيكا يدها على جبينها، وقالت بهدوء: "يوسف"، بدا قول الحقيقة
مخيفًا ومخجلًا في الوقت نفسه، ولكن خوف جيسيكا كان يفوق خجلها.
"ماذا؟".
"إنه في شقتي"، مرّرت جيسيكا يدها اليِمنى تحت الصنبور، فبعث الماء الدفئ قشعريرة تسلّلت عبر جلدها الذي تنتشر عليه البثور . لم يعلّق يوسف على كلامها للحظات، بينما كان يلتقط أنفاسـه قبل أن يقول

مستنكرًا: "ماذا؟".
همست جيسيكا إليه، وهي تقفل الباب: "إنه مستلقٍ على سريري، في منزلي في
تولو".
"ما الذي تقولينه بحق الجحيمه، يا جيسيكا..."، شُعرت جيسيكا بتدفّق الدم في عرو قها، وهي تتخيّل الرجل الذي يستلقي على سريرها بعد أن شـاركته لحظات من المتعة والإثارة.
تخيّلت جيسـيكا معصـمه الموشوم، والشُـعر الكثيـف الـذي يغطِّه، فشُـعرت وكأن ما حصل في السابق يتكرّر مجلددّا، مرة أخرى كولومبانو في سريرها، وبشـكـل

 تعاني مما يشُبه فقدان وعي تام.
"من فضلك تعالَ إلى شقتي حالًا، يا يوسف".
"حسنّا، جيسي".

أغلقت جيسيكا صنبور المياه، واقتربت مـن حافة الحوض، فرأت انعكـاس صورتها التي بدت بحالة مزرية، فتوتّرت أعصابها بسـرعة الـبرق، وبـدا أن قلبها بـدأ ينبض وفق إيقاع التحول الذي يتختّط في داخلها، ثُم سالت الماسكارا علمى خـلـيها فشكّلت خطوطًا سوداء تشبه الكواكب المظلمة المتنائرة على بشُرتها الناعمة، التي ازداد شحوبها، ولم تعد حدقتاها ظاهرتين البتة، وبعد لحظة بـدت عيناهـا بيضـاوين
 يكن مجرد ماسكارا ممزوجة بالدموع، بل كان مادة أكثر سماكة، وكما هو الحال في العديد من المرات السـابقة، كانـت تتـذوّق طعم الحديـلـ مع الـدم الـذي يسـيل مـن
حذّنرتك منه، يا جيسيكا، ولكناكِ لم ترغبي في الا ستماع البي كلامي. ما الني كنت تحخّرينيني منهج
لا يحتاج الساحر إلى معرفة البطاقة التيتختارينها، يا جيسي، بل يحتاج فقط إلى دعرفة البطاقة الموجودة إلى جانب بطاقتك.
وقفت والدتها خلفها مباشُرة، وقامـت بمـا كانتت تحـبّ جيسيكا أن تقوم بـه عندما كانت طفلة، ومـا إن وضـعت أصـابعها على كتفي جيسـيكا العـاريتين، حتى شُعرت بالحب والـدفء والطاقة تنتـل إلى جسـدها المتعـب عبر ملامسـة الجلـد

للجلد.
سمعت جيسيكا صرير الأرضية الخشببية الصلبة في الجانب الآخر مـن الباب، فأدركت أن فر انك قد نهض من السرير، وهو يتجوّل في أر جـاء الغرفـة، ثـم انغلقـت

خزانة المطبخ بقوة.
السئال: من الني /ستلدعى الساحـر، ولماذ/؟ أي ساحر ملعونتعنين، يا أمي؟ ما النيتتحتَّئين عنه؟

الساحر هو الشخص الني يجعلك تنظرين إلى مكان آخرغير النـي ينترض بك أن تنظري إليه بعيدَا عن يليه وأصابعه، وا يفعاله بالبطاقات. أغمضت جيسيكا عينها، وعندما فتحتهمـا، كانت والدتها تغلق ستارة الحـار الحمام،

وكل ما استطاعت رؤيته عبر الشق كان أصابع نحيلة وهزيلة، وأظافر سوداء مكسّرة. نظرت إلى يديها المرتجفتين للحظة، ثم نظرت إلى المرآة مرة أخرى، فـر فرأت أت صورة جيسيكا التي نضخت من السرير قبل لحظات، وقد سـالت ماسكارتها على خديها، واحمرّت عيناها.
عضّت جيسيكا على شُفتها، واستتجمعت أفكارهـا المشتتشه، فخطر في بالهـا البقاء في الحمام، وفتح صنبور المياه، وانتظار وصول يوسف لإنقاذهـا مـن أزمتها،
 صحيحا، وإذا كانت تمتلك ما يكفي مـن الشــجاعة لتحمّـل المسؤولية التـي تو كـل إليها، فلا بد أن تمتلك الشجاعة لمواجهة الحقيقة الكاملة، مهما كانت مؤلمة. تنهّدت جيسيكا بعمق، وأدارت مقبض الباب، وفتحته على مهل، ثم خر جـت من الحمام بحذر، وهي تلتقط أنفاسها.
بدا أن الكهرباء كانت تشـحن الهواء في الأستوديو الصـغير الخـاص بها خـلال
 صوت أزيز ذبابة كبيرة أو صوت تشغيل التلفـاز، إنكـر تلكا الأصـوات في رأسـكِ فقط، يا جيسيكا.

لم يكن فرانك دومينيس مستلقيَّا على السـرير، بـل كـان يجلس إلى الطاولـة الصـغيرة بجـوار النافـذة، ولا يرتـدي سـوى البوكــر، فـانعكس الضــوء الأصــر
 المظلمة، ومع ذلك لم تبدُ ملامح وجهه مطمئنة. رفع دومينسس يده إلى وجهه، وأسند رأسه إلى الكرسي، بعد ألن وضع الكـلـي الكأس التي يحملها على الطاولـة بــوة مصدرة صـوت صـرير خافـت، تـم أمسـك بالقنينـة

وصبّ مزيدًا من الشُراب من زجاجة الويسكي نصف الفارغة بالفعل، والتي أهداها إياها فوبو العام الماضي، وقد احتفظت بها في خزانة المطبخ من دون أن تفكّر في أن

تفتحها.
قالت جيسيكا بهدوء: "فرانك...".

ثم لاحظت وجود قراب مسدسها على الطاولة، بينمـا كـان يمسـك المسـدس بيده اليسرى.

## 79

فــال دومينـيس، وهـو يتلاعـب بكـــس الويسـكي: "الليلــة الماضــية عـــدما
سألتني ... نعم، كنت....".

قال لها، وهو يضع المسدس على الطاولة: "كنت جنديًا، في ألاسكا، منذ وقت طويل"، ثم ألقى بالشُراب إلى الخلف.


 جسده إلى حالة انعدام الـوزن، تـم نظرت جيسـيكا إلى البـاب، وفكّرت في في أنها إذا
 يصوّب المسـدس نحوهـا، ويطلق النـار عليهـا، وربما إن كـان لديـه الوقـت الكـافي لإطلاق النار، قد يخطئ الهدف.
 فرقة المشاة الخامسة و العشُرون، سيدتي".
 أجنحة أية أفكار سخيفة قد تراودها، وقال لها: "لا تذهبي، يا جيسيكا"، فبدت نـبرة صوته رقيقة، وهو يتوسّل إليها بدلًا من أن يوجّه إليها أمرًا بلهجة ألها صارمة.

 الموشوم بششكل أكتر وضوحًا تحت الضوء الخافت المتسلل عبر النافذة.

قالت له جيسيكا: "ما الذي فعلته بالضبط، يا فرانك؟ لقد شاركت في...". توقّعت أن المسألة تتطلّب بعض الوقت قبل أن ينفجر في وجههـا غاضبّا مـُل
قنبلة حية لم تكن تتوقَع مدى فعّالِيتها. مكتبة .. سُر مَن قرأ

ملأ دومينيس الكأس الموضوعة على الطاولة حتى الحافة تقريبًا، وهو لا يزال
يحمل المسدس بثبات في يده اليسرى.

 نظرت جيسيكا إلى الباب، فأدركت أن لا أمل لها في الفرار، كما أدركت أيضًا أنها قد عرّضت حيـاة يوسف للخطر عندما طلبت منه المجيء لمسـاعدتها، لأن دومينيس إذا أطلق النار عليها، فسيتّخذ الإجراء نفسـه بـلا شـك مـع يوسف عنـدما

يحاول اقتحام الشُقة.
قال دومينيس، بعد أن ارتشف ثلث الكأس تقريبًا: "إنم قادمون، أليس كذلك؟".
 وقالت له: "ليس ضروريًا أن تتعقّد الأمور إلى هذا الحدّ، أنا أستطيع مساعدتك".

 الخارج، ثم صوب المسـدس نحـو السـفف، وأومأ برأسه إلى المقعـد المقابـل لـه مشُيرًا إلى جيسيكا أن تجلس.
قالت جيسيكا، وهي تجلس إلى الطاولـة: "هـل سـمعتني، يـا فرانك؟ أخـبرني بكل الحقيقة، وسأتمكّن من مساعدتك..."، على الرغم من الضـغط الشُديد الذي تواجهه، إلا أن حركاتها كان مدروسة ومنضبطة.
رفع دومينيس كأسه، وقال لها: "انظري إليّ، جيسيكا، لقد مرّا ورّ ثـماني سنوات

أخرى؟ هل سأكون حرًا قبل عام 2028؟".
"الأمر الوحيد الذي يتحتّم عليك نعله الآن هو ...".
"مـاذا؟ هـل أسـلّمك المسـدس
 أستمتع بضوء النهار مجدذدا".






 همست له، وهي تسند يديها إلى الطاولة: "أخبرني بتفاصيل ما ما جرى".



 آلاف القصص، التي تذكّر ها أككر فأكثر بإرني.



 من الويسكي منذ فترة طويلة. همهـم دومينيس اللذي وجـد أن رد فعلهـ يشير إلى وحدة الحـال: "حسنـا،
"عندما قابلـت ذلك الرجـل اليابـاني... كنـت أعلـم أن الأمور على وشـك أن
تقودنا إلى الجحيم، وأن البيت الذي صنعته من الورق كان على وشك الانهيار". لعق دومينس شفتيه، ثم أخفض المسدس نحو الطاولة من دون أن يضعه عليها.

قالت جيسيكا: "أخبرني بالحقيقة، وأعدك بأنني سأقدّم إليك المساعدة". "ما كان يجلدر بي التتخلص مـن أي شـيء على الإطـلاق... كمـا أعتقـد أن مـا
 يدري؟ ربما أردت من دون وعي أن أسلّم نفسي إليك الليلة الماضية". ثبّت دومينيس نفسه إلى الطاولة، وتنغّس بيطء قبل أن ينتصب واقفًا. قالت له جيسيكا: "أخبرني بالحقيقة، يا فرانك".
دنا دومينيس من جيسـيكا، وداعـب خـدها بظهر يـده، فارتســــيت على شفتـهـ ابتســامة جذابـة وودودة في الوقـت نفسـه، وقـال لهـا بصـوت خافـت: "أنـتِتِ لسـت التاسعة من أصل عشر، يا جيسيكا، بل أنتِ واحدة من أصل مليون". تُم أمسك بكأسه، واتّجه نحو الباب، وهو لا يزال يحمـل مسـدس جيسـيكا في في يده الأخرى، ويسـير بثـبات، وكأن السـم الـذي يسري في عروقه لــم يُمـنح الوقـت الكافي ليبلغ تأثيره على الرغم من تناوله بكمية كبيرة. شُعرت جيسيكا بغصة في حلقها، وهي تتأمّل الخيارات المتاحة أمامها. "فرانك".

أمسك فرانك بمقبض الباب باليد التي يحمل فيها المسـدس، وارتشـف كمية كبيرة من الكحول، وخرج إلى بيت الدرج المظلم بملابسه الداخليـة، فكـان يتحتّم على جيسيكا أن تقوم بعمل ما.
تردّدت أصداء الخشخشتة المألوفة لتحرك كابلات المصعد، وبعد لحظة ظهر المصعد في الواجهة مثل شروق الشّمس خلف الجبـل، فلحقـت بـه جيسـيكا، وهي تقول له: "ما الذي أصابك، يـا فر انـك؟"، ولكـن مـا إن توقّف المصععد، حتى فتـح دومينيس الباب ودخل إليه.

فاندفعت جيسيكا نحوه، ولكن البوابة الحديدية للمصـعد كانـت قـد انغلقـت، فو قف للحظات في مكانه، وهو ينظر إليها من خلال الشُبك. تلاشـى خـوف جيسـيكا في تلـك اللحظة، وشـرت بشـوق لا يمكـن تفسـيره، وقالت بلهجة رقيقة: "فرانك....".
"لقد كنت سعيدًا حقًا في بداية الأسبوع الماضـي لأنني اتّخـذت قرار مغادرة هذا العالم، وبدأت الأفكار تعوم في خاطري كل يوم منذ ذلك الحين، وهذا ..."، ثـم
 "... كان و وحده حقيقيًا".

رفع الكأس إلى شفتيه، وضغط على زر الطابق الأول، فبدأ المصعد بـالهبوط
ببطء، وبعد لحظة اختفت نظرة فرانك الحادة والحزينة في الوقت نفسه.
صرخت جيسيكا: "فرانك! انتظر !"، تناولت معطفها بسرعة، ولفّت به نفسهها،
ثم لحقت به.
تخبّطــت بِـدميها العـاريتين علـى الــدر جات، وهـي تنزلهـا بأقصـى سـرعة، فشُعرت بالر خام البارد تحت قدميها، ثُم سمعت خشُخشة كابلات المصعد القديم، وهي تتّجه إلى الطابق الأول.
"فرانك!"، تردّد صـوت صـراخها في بيـت الـدرج، ففتح أحـد الجيران بابـه في الطابق الرابع، بينما كانت جيسيكا تمـرّ مـن أمامه، مـا الذي يحـي انهماك جيسيكا في النزول على اللدرج بأقصى سرعة سمعت صـوت الكـأس تـرتطم بأرضـية المعـعد، وعنـدما وصـلت إلى الطـابق الثالـت، لمحـت الجـزء الـداخلي

لمقصورة المصعد، فكادت أن تمسكك بها.





تشعر بالحصى المسنن يخز قدميها، فتحت باب المصعد، فرأت رجـلًا نصف عـارٍ ممددًا على السجادة، وقد اخترق صدغه طلق ناري أحدث فيه ثقبّا تـدنّق منـه الـدم ملطخَا مرآة المصعد.
تجمّدت جيسيكا في مكانها من هول الصـدمة، وقد غلّف اليـأس وجههاها، ثـم شعرت بيد تربت على كتفها، كانت أصابعها نحيلة وباردة. انظري إلى المرآة، يا جيسيكا .
 الخارج، أفلتت اليد كتفها، ثم ظهر يوسف وهو يشُهر سلاحه. في تـكك اللحظة عاودهـا الألـم، وبـدأت الإبر الصـغيرة بمسـيرتها على طـول مسـالكها العصبية، فانطلقت من طرف عمودهـا الفقري في اتجاه كـل أعضائها، تــم واصلت طريقها إلى أطراف يديها وقـدميها، وهي تتلـوّى مـن الألـم، قبل أن تنغرز بقوة في أصابع يديها وقدميها . بعد لحظة لامس خدها الحا الأرض، فالتقت عيناها بعيني فرنك الساكتتن، ويدت وكأنها تتوسّل إليهما طالبة المغفرة.

## 80

مرّت نصف ساعة منذ أن ضغط فرانك دومينيس على الزنـاد، ولكـن في عـالم جيسـيكا بــدا الوقـت سـرمديًا، فـلا يـز ال في إمكانهـا سـماع صـدى الطلقـة الناريـة، واستنشاق رائحة البارود العابقة في المكان.
 فرانك عبرها، وقد امتز جتت عيناه المشُـر قتان والحزينـان في الوقـت نفسـه بـالظلاملام، إلى أن تسلّلت أضواء سـيارات الطوارئ الزر الـاء المتوقفـة في الشـارع إلى الرواق، وانعكس وميضها على نوافذ الطوابق السفلية. جلس يوسف على السرير واضعًا يديه في حضنه، وقد مرّت دقائق لم يتحــّث
 بيت الدرج، بينما كانت جئة دومينيس تُنقل من المصعد إلى الـيـيارة التي ستــــلّمها

إلى سيسي سارفيلينا.
بدا الأمر كما لو أن صخرة هائلة كانت جاثمـة على صـدر جيسـيكا، فشـعرت وكأنها أنهت للتو مرحلة طويلة، كان يصعب عليها خلالها أن تتنفّس. إنها لا تشعر بالحزن على موت الر جل الذي بالكـاد تعرفه، بـل تــــعر بـالحزن والأسـف علـى حقيقـة أنهـا تورّطـت مـرة أخـرى، ومشــت في حقـل الألغـام نفسـهـ، ووقعت في حب وحش، على الـرغم مـن أنها وعـدت إرني بأنها لـن ترتكـب ذلك الخطأ مرة أخرى.

ما يحصل لها خططير، يجعلها تبـدو فتـاة شريرة تنشـر الشـر في كل مكـان، إلى



عنكبوت غير سام، يوقع الآخرين في شُباكه، تمامًا كما ورد في أغنية كيكس ماكس.
لا شُيء سوى الموت، يا جيسيكا .

إلا أن جيسيكا لم تتفاعل مع تـوبيخ والـدتها، بـل تمرّدت عليها ولها ولكـن مـا إن
اقتربت والدتها منها وهمست إليها:أنتِّ من يطلب ذلك، يا جيسـيكا ... حتى لسع
الهواء البارد أذنها، ما جعلها تصرخ قائلة: "اصمتي!".
قذفت كأس الويسكي الفارغة صوب الحائط، فانسكب السائل على الأرض، وتناثر في كل مكان.
قفز يوسف عن السرير مثل حصـان مـنعور، ووضـع يديه على أذنيـه، وقـال:
 حتى أرخى يديه إلى جانبي خصره.
أما جيسيكا فشُعرت بأن جسدها يتصبّب عرقًا باردًا، وهي تقول: "لـم يحصـل أي شيء!"، ثم بدأ قلبها يدقّ بشّدة، إلى درجة أنها سـمعت دقاته، وهي تلهـت مـن شُدة الذعر الذي انتابها. أنا مجنونة، يا يوسف، أنا حقُا ثملة.
قالت جيسيكا: "آسفة، أنا لا ..."، ولكنها تعلم أن توضيح الأمور ليوسف أمـر مستحيل، وقد يحصل ذلك في مكان وزمان مختلفين، ولكن ليس الآن. "جيسيكا، ماذا الذي يحدث؟".
دنا يوسف من جيسيكا بضع خطوات، وهو يسحق الزجاج تحت حذائه، بينما هي لا تز ال حافية القدمين، ومعطفها الأسود يغطّي جسدها العاري قالت لـه بهدوء: "الجميع في المقر يعرفون مـا حصـل الآن، يـا يوسف، لقــد تشّوّهت سمعتي، وانحدرت إلى الحضيض". توقَف يوسف في مكانه، وهزّ رأسه، ولكنـه لـم يكـن يتعجّلـ في الإجابـة، بينمـا
 القرفصاء، والتقط قطعتين كبيرتين من الز جاج عن الأرض .

أضافت جيسيكا قائلة: "حقًا"، وهي تدرك أن لا شيء يمكن أن يجعلهـا تـــعر
 كلامها، على الرغم من أنها بدت وائقة منه. تنهّد يوسف، وهـو يتصـبـ واقفُا، وقـال لهـا: "لا أحـد يعتقـد ذلك، جيسـي،

 الويسكي منذ أقل من ساعة، قبل أن ينفّذ حكم الإعدام الذي أصدره بحق نفسه. قالت جيسيكا بهدوء: "أعلم أنك حذّرتني...".
 لديّ الحق في تقديم النصيحة إلى الناس بشأن علاقاتهم، فأنا لم أقم بعلاقة مع امر أه منذ شهور، إلى جانب ذلك ما قلته هـو أن دومينيس زيـر نسـاء، وأعتقد أنـه كـان... جزءًا من هذا النظام المريض....".
قالت جيسيكا وهي تنظر إلى يوسف: "كان يُفترض بي أن أكتشف ذلك". "أنـتِ مؤهلـة للقيـام بعملـك علـى أكمــل وجـهـ، يـا جيسـي، ولكـــكِ لســبِ

نوستراداموس".
نظرت جيسيكا إلى السرير الذي كانت تتلوّى تحت أغطيته قبل ساعات قليلة


 المطبق، فاسـتيقظ لـدى سـماعه، ونهض مـن السـرير، ثـم تـردّد بـين ارتــــاء سـرو اله والعودة إلى الظلمة التي يغرق فيها، وتنفيـذ خطة الانتحـار، وربهـا مـا إن عتر على مسدس جيسيكا حتى تحلّى بالشُجاعة التي كان يحتاج إليها ليتمكّن من استخدامهامه، أو ربما تعثّرُ بالز جاجة أولاً ... إن سلسلة الأحـداث بـدت غامضـة وا ولا يسـعها الآن إلا تخمين ما حدث.

استمعت جيسيكا إلى الأصوات الصادرة عن بيت الدرج من دون أن تفهـم مـا

 فرانك تحوّل إلى اللون الأزرق...فر انك الذي شعرت بجسده الدافئ عندما لامس جسدها منذ لحظات.

نظرت جيسـيكا إلى هاتفها، واستغربت عـدم اتصـال هيلو بها، ولكـن يبدو
 تتّصل بها، فستضيع فرصتها الذهبية في إذلالها. في تلك اللحظة أومض هاتف جيسيكا على المنضدة، ولكنها لم تكن مكالمـة من هيلو، بل من راسموس. حدّقت إلى الجهاز الذي يومض بلا كللى، إلى أن سألها يوسف: "ألن تجيبي على الاتصال؟".

 الو حدة، لأنها رأت أنه يُستحسن ترك الأمور تسير في مجراها الصحيح. قالت جيسيكا بوهن: "مر حبا؟". "هل أنتِ بخير، يا جيسيكا؟ لقد سمعت...". "نعم، يا راس، هل هذا سبب اتصالك؟".
 الثاني..."، شعرت جيسيكا بالصفاء الذهني، فعلى الرغم مـن استسـلامها لمصـيرها
 استعادت مكانتها فجأة بصفتها جزءًا أساسيًا منها مرة أخرى. "حسنًا، أين عثرتم عليه؟".



الهاتف المحمول رابطًا حتى أتمكّن من مراقبة موقعه مباشرة، وبمعنى آخر يمكنني معرفة مكان الهاتف في أي وقت على مسافة تصل إلى عشرين مترَاً تقريبًا، وهو الآن في كونالا....". "ماذا تقول؟". "... العنوان يشّير إلى منزل هيلينا لابي".

## 81

أغلقت هيلو غسالة الأطباق، وما إن اختارت الـدورة الأساسية حتى سـعت
 إصدار همهمة ميكانيكية ستدوم ساعة ونصف الساعة، وهذا من شأنه أن يمنح هيلو وقتًا كافيًا لتنظيف المطبخ ... لا كما تريده أن يكون، ولكنه بالتأكيد سيفي بالغرض. بلّلت هيلو قطعة من القماش، ورشّت المنظف في الحوض، ومسِحته مرة أخيرة، أخيرة،




 بمحض إرادتها، نعم، وستجد مديرة الوحدة هيلينا لابي أن قرارهـا كـا كان مفاجئُا، ولكـن
 مواصلة العمل في مركز الشرطة إذا لم ترغب في ذلك.
 بجانب نائب الرئيس جيمس أورانين في الممر، سينظر إليها بفخر، ثم سيدعوها إلى إلى مكتبه، ويصافحها، وهو يقول لهاعمل موفق، لابي، وبعد ذلك ستحصل على ترقية ترفعها إلى أعلى مستوى حلمت به طوال مسير تها المهنية. قفزت هيلو من مكانها، عندما شعرت بأحدهم يحيط كتفيها بذر اعيه.
 احتاجت هيلو إلى دقيقة لتستوعب ما قصدته هانا: "ألديك اليوم وردية ليلية؟".

بدت هانا مستمتعة، وهي تقول: "هل أنتِ متوترة قلـيلًا؟ أنـا لا أنسى جـدول عملي مثلك، بل أحفظه عن ظهر قلب"، كانت تضغط على شُـفتيها وهي تنظر إلى هيلو، ما جعل الدم يتدفّقَ إلى خديها.
هانا امر أة جميلة للغاية، وهي أجمل بكثير من هيلو نفسـها، كمـا تبـدو أجمـل عنـدما تتــادل القبـل وهيلـو، وتلامسـهـا، وتضـحك عيناهــا البراقـــان، وتعضّى علـى شُفتها السفلية، التي تمنح هيلو السعادة. قالت هيلو: " "سأراك في الصباح".
لا تزال أصابع هانا تداعب رقبة هيلو، وهي تقول: "ربما سنمضي الأمسـيـة أو
الصباح معًا".
في تلك اللحظة، رنّ جرس الباب.
سألتها هانا التي لا تزال تبتســم لهـا: "هـل تـتوقِعين زيـارة أحـدبٌ هـل أخـبرتِ حبيبك بأن يحضر قبل الموعد بساعة؟". ضـحكت هيلـو ووضـت الأواني في الحـوض، وقالـت: "أسـلوبكِ لا تشـوبه شائبة، صحيح لم أتذكّر بأنكِ ستعملين الليلة". كانت هانا ترتدي معطفها، ولكنها لم تكن قد انتعلـت حـذاءها ماعنـدما حملـت حقيبة كتـف قماثــية زرقـاء فاتحـة اللـون، وقالـت لهيلـو : "أراكِ لاحقُــا"، وبعـد أن عانتتهـا نزلـت الــدرج في اتجــاه البـاب الأمــمي، وتــوارت عــن الأنظـار في غرفــة الجلوس، وعندما دخلت المطبخ اتّكأت على الطاولـة، وهي تجفَّف يـديها، ثـم سمعت صوت صرير الباب الأمامي، تبعه كلام خافت، باللغة الإنكليزية. تسلّت إلى أعلى الدرج، فرأت أسفل ظهر هانا، وهي تنتعل حذاءها مـا من دون أن تجلس على الكرسي، وقد وقف رجل يظهر حذاءه الجلدي والبني اللون. قالت هانا: "مرحبًا"، ثم أضافت قائلة: "أتى أحدهم لز يارتك". ثم شمّت هيلو رائحة قوية، إنا رائحة عطر ما بعد الحلاقة.

## 82

انحرف يوسف إلى ممر الحافلات، وهو يجتاز شاحنة قلّابة، تـم انـدفع عائـًا
 أمامها، لقد عرفت تلك المركبات المتميزة بالضـوء الأزرق الـوامض المثبـت على لوحة القيادة بأنها ليست سيارة فولكس فاغن عادية، بل سيارة شرطة مستعدة إلى أن تسابق الخطر من أجل أداء الواجب. سألها يوسف: "ألا تجيب؟".
أخفضت جيسيكا هاتفها، بعد أن يئست من أن تردّ هيلو على اتصـالها، ولكـن قد يكون لديها عدة أسباب لذلك، قالت له: "أعطِني هاتفك".
 وضعته بالقرب من أذنا، وبعد لحظات ظهرت النتيجة نفسـها، لا إجابة، ما النـي يحـث بحق الجحيم.
وضـعت جيســيكا الهـاتفين علـى كونسـول الســيارة، وقالـتا: "اللعنــة علـى
ذلك".
أسرع يوسف مجتازًا إشارة المرور وقد أومض اللـون البرتقـلي: "لمـاذا تريـد

أثناء محاولة العثور علبه".
تتفهّم جيسيكا سبب إخفاء هيلو الأمر عنها، ولكنها لا تجـد أي عـنر يـدعوها إلى إخفـاء الأمـر عـن الباقين في الو حـدة، وبـالأخصص أن الهـاتف يـرتبط بـالتحقيق
 إلى راسموس، الذي يمثّل نوعُا ما الشُخصر المحايد.

ارتجّـت الـسـيارة عنـدما اصـطدمت الإطـارات بقطـع صـلبة مكسـوة بالصـقيع تنتشر على امتداد الطريق، فأمسكت جيسيكا بمقبض الباب، ومع المِ أنه لا ينبغي لها أن
 و... نعم، ماذا بعـد ذلك؟ أتـــألها عـن سبب إخفائهـا أمر عثورهـا على الهـاتف؟؟ أتبحث عن ذلك الهاتف اللعين في منز لها؟
مع ذلك سُعرت وكأنها في المكان المناسب تمامٌا، وأنها متّجهـة برفقـة يوسف الجالس بـالقرب منهـا نحـو حـل أحجيـة جديـدة، فلاحظت فجـأةٌ أن الحـزن الذي اعتراها نتيجة ما حصل في المصعد قد تلاشى نهائيًا.
 ردّت على مكالمـة راسـموس، لأنها لا تعـرف مـا سيكون مصـيرها لـو أنها قرّرت الانعزال وحيدة في المنزل.
قال يوسف، وهـو يسند ذراعه اليسرى إلى النافـة: "جيسيكا، أتعتقدين أن هيلو متورطة في هذه القضية بطريقة ما؟".
 والمناظر الطبيعية الحضرية تتحوّل على الفـور إلى غابـات أشـجار ها متعريـة مـن
 يا يوسف، ربما عثرت على هاتف ليزا، وربما عثرت على ليزا نفسها، ولهذا السبب زارها الشبح".

## 83

توقّف يوسف إلى جانب الرصيف، وأطفأ مصابيح السيارة على بعد عشـرة أمتار من طريق إسفلتي يمتّد بين صفين من المنازل الحمراء اللون، وقد ركنت تويوتا بريوس في محطة شُحن في الوحدة النهائية، وكانت مصـيابح الطابق الثاني مضاءة
قال يوسف، وهو يمضخ قطعة من اللبان، برز جزء منها من فمـه: "هـذه سـيارة
هيلو الهجينة".
نظرت جيسيكا حولها، ثم تفحّصت ساعتها، إنها الثانية عشـرة والنصف بعـد منتصف الليل، وقالت: "لمـاذا لا تجيـب بحق الجحـيـ؟" تمتمـت، وهي تتفحص هاتغها مرة أخرى.
أوقف يوسف عمل المحرك، وجلس وجيسيكا في السيارة، وهما يُحدّقان إلى مدخل المبنى الذي تسكن فيه، فبدوا وكأنهمـا يستحمّان بالضهوء الخافت لأعمـدة الإنارة، ولم يلح أحـد في الأفق، سوى ضـوء مصباح يتوهّج في إحـدى الوحـدات الأخرى، كما أطلّ القمر بخجل احلِ خلف الغيوم، فاهتزّت الشّسجيرات عارية الأوراق في مهب الريح مئل القنافذ المرتعشة. إنه مكان دافئ ومئالي للعائلات التي لـديها أطفـال، إذ تنتشـر ألعـاب الأطفـال والمعدات الرياضية في كل مكان، من عجلات كبيرة، ومجـارف، وعصي الهوكي،

 سألها يوسف: "هل يتحتّم علينا أن نرنَّ جرس الباب؟". "ما الذي ينبغي لي قوله؟ مرحبًا هيلو، آسفة لأنني أقف أمام بابك عند السـاعة الواحـدة بعـد منتصف الليـل، بعـد أن سـحبتِ منـي القضـية، ولكـن هـل هنــــك أي

احتمال بوجود هاتف ليزا يامـاموتو في منزلـك، وإذا كـان الأمر كـذلك، فلمـاذا لـم تخبري أحدًا بعثورك عليه؟".
أصـرّ يوسـف على موقفـه، وهـو ينقر بأصـابعه على المقـود: "إنه لا يـزال في
المبنى، هذا ما قاله راس للتو".

دلّكت جيسيكا جبينها، وهي تقول: "حتى لو كـان ذلك صسحيحًا، لا يمكتـا
استدعاء هيلو لمحاسبة نفسها".
في تلك اللحظة، لمحت حر كة خلف نافذة الطابق العلوي، فقالت له: "انظر"، وعلى الرغم من أن جيسيكا غير متأكدة مما إذا كان الشّخص الذي الني رأته كان هيلو أم
شُضصًا آخر، إلا أنها قالت له: "ها هي".
 لحظة، فُتح الباب الأمامي.
حبست جيسيكا أنفاسها، بينما كان يوسف يقول لهـا: "خرج سُـخص مـا مـن المبنى، هل هي هيلو؟". قالت جيسيكا: "لا".

إنه شخص يرتدي سترة سوداء، ويعتمر قبعة غريبة نوغًا ما.
مرّت أمامهما سيارة بريوس رمادية اللون، متجهـة نحو الطريق العـام...بينمـا
كان يوسف وجيسيكا لا يزالان جالسين في السيارة.
توقَّ يوسف عز مضغ اللبان، وهمس إليها: "من هذا بحق الجحتيم؟".
"يبدو أنه رجل غريب".
 رأسـه، وقـد أخفـت حافـة قبعتـه ملامـح وجههـ، فقالــت جيســيكا: "لا يمكــن أن

يكون...اختبئ بسرعة"، انز لقت ويو سف في مقعديهما حتى يتوارياعن الأنظار . تلاعبت الرياح بقبعة الر جل، فاضطرّ إلى تثبيتها لتجنب وقوعها
"ما هذا بحق الجحيم..."، ثم نظر إلى الأعلى، وألقى نظرة خاطفة حوله، فبدا مثل غزال ضبطته الحيوانات المفترسة في السـافانا، وما إن شعر باقتراب الخطر منـه حتى تقدّم إلى الأمام بخطى حشيثّة، ثم توقّف للحظات لتعديل قبعته التي انزاحت عن رأسه ليرى أمامه بشكل أفضل . قال يوسف: "سوف يلاحظ أننا نراقبه".
سمعت جيسيكا كلمات يوسف، ولكنها كانت قد استنفدت كل إدراكهـا إلى
 ملامح الوجه الذي انعكست عليه أضواء الشُارع أكتر وضوحًا، وتبيّن أنه سبق لهـا أن رأته مرات عديدة، ما جعل نسيان عظام الخـد الزاوي والشــاحب، وشكل الفـم المرسوم على شكل خط حاد، مستحيلًا ششعرت جيسيكا بالبرد يسري في جسدها، كما لو أن والدتها قد أوسعت جلدها العاري ضربًا، فبحثت عن مسدسها، ثـم تذكّرت أن رجلًا مريضًا قد استخديمه هـذه الليلة لينتحر، وقد صودر ليخضع للتحليل الفني.
 صادر من حولها ولا حتى صوت تنفس يوسف. همست جيسيكا له: "إنه الشبح". في تلك اللحظة اكتشف الرجل أنهما كانا يراقبانه، فتراجع إلى الوراء.

## 84

ترجّل يوسف وجيسيكا من السيارة بأقصى سـرعة، فصوّب يوسف مسدسـه
صوبه من الخلف، وصرخ بالإنكليزية: "توقّف في مكانكا لكن الشُبح لم يستدر، بل أسرع في السير قبل أن يبدأ بالجري.
صرخت جيسيكا: "قف!"، وهي تركض خلف الرجـل ويوسف مباشـرة، لأن الوقوف في مكانها مكتوفة اليدين لن يفيدها، بغض النظر عـن مـدى شـعورها بأنها عز لاء من دون مسدسها، إلا أنه لن تتسنّى له فرصة إلقاء القبض عليه مرة تانية. تبدّدت الأفكار السوداء من رأس جيسيكا، وهمـا يلاحقـان الرجـل الذي كـي كـان يعدّ محور القضية طوال الوقت، فالشُبح يعرف مـا الـذي حصـل لليزا، ولجيسـون، وربما يكون قد أطلق النار أيضًا على خوسيه رودريغز.

صرخ يوسف بحزم أكبر: "قف مكانك!"
كانـت السـاحة المتاخمــة لعشــرات الصـفوف مـن المنـازل هـي مكـان يحظّر إطلاق النار فيه، سواء أكانت طلقة تحذيرية أو رصاصة تهـدف إلى منـع المشُتـه بـه من الهروب، ومـع أن يوسف يعتـبر بطل الرمايـة في الميـدان، ولكـنه يعرف أيضُـا القوانين التي تمنعه من ارتكاب أي تصرف أحمق.
طيّرت الرياح معطف الشُبح، وهو يركض نحو بـابِ هيلو، ولكنـه غيّر فجأة مساره، فاصطدم بسياج منخفض، بينما كان يتّجه إلى وسط الفناء.
ما إن صرخت جيسيكا: "قف!"، حتى توهّج مصباح آخر في المبنى المجاور. ما الذي كان يفعله الشُبح في منزل هيلو؟ هل قتلها؟ ما الذي يدفعه إلى فعل ذلك؟ انضمّت جيسيكا إلى سباق الر كض السريع، وقد ساعدها انتعال حذاء رياضي على الجري بسرعة، وقد دلّ اختيارها لذاك الحذاء أنها محظوظة.

سُـحقت الأرض الرمليـة المغطاة بطبقـة مـن الجليـد تحـت الأقـدام، وجسّـتـت
 سطحها الأملس قد يعني ناية المطاردة. تُم رأت جيسـيكا يوسف وهـو يصـوّب مسلسـه نحـو السـماء، فافترضـت أنـه سيطلق طلقة تحذيرية، ولكن فجأة اختفى الرجـل الـذي كانـا يطاردانه، كمـا لـو أن الأرض انشقّت وابتلعته، فأبطأ يوسف خطوراته، وهو لا يز ال يصوّب مسدسه نحو السماء، ثمم قال: "اللعنة".
فجأة سمعا أنينًا يصدر من الظلامه، ولكن عوئ عويل الريح طغى عليه على الفور. سألت جيسيكا: "أين اختفى ...".
في تلك اللحظة ظهر الرجلـ، وهـو يحاول الوقوف على قدميه، ولكنه انهار
$\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$
t.me/soramnqraa ربما نصب لك هذا الرجل فخّا، إذ إنه بالتأكيد مسلع.
قال يوسف بحماسة، كما لو أنه كان ينتظر طوال حياته إصـدار الأمر باللغـة الإنكليزية: "لا تقلقي، فهو ثابت في مكانه!"، رأت جيسيكا حبل الغسيل، وهو الِّا عبارة
 هيلو القاسـية والحادة الطباع قـد نصبت تلـك المصيدة للأطفـال الـذين يصـدرون الكثير من الضوضاء في الفناء.
قال الشُبح ما إن اقترب منه يوسف: "انتظر لحظة، يمكنني أن أوضح لك". لا لا لا




إلى جيسيكا.

قال لهما: "اسمحا لي بأن أوضح لكما... إن رئيستكما..."، ثم أنَ الشبح من الألم. عندما تعثّر الشُبح بحبل الغسيل، لا بد أنه تشـقلب في أثنـاء اصـطدامه بـه، ثـم سeط بكل ثقله على ساقه. سأله يوسف: "ما علاقتك برئيستنا؟".




الحزم: "انتظري قليلَّا".
 نحوهم مباشرة، فأحنى يوسف رأسه، وثبّت نظره على العشب من دون أن يخفض مسدسه، فبدا لوهلة أنه يتعمّد تصويبه نحوها "ما الذي يحصل بحق الجحيم، يا هيلو؟".

 بسرعة عن الشبح، وهي تسساءل حول ما يمكن أن تكون قد تورّطت فيه هيلو، ثـم أُضيئت المزيد من المصابيح التي تسلّلت أضواؤها عبر النوافذ، بينما انـيا حاولت هيلـو أن تسير في اتجاه المنزل، وهي تتوسّط الشبح ويوسف، إلا ألن الأخير انتقل إلـى الجانب الآخر كي لا يبعد عينيه عن الشّبح.
قالت هيلو بصوت خافت: "أبعد هذا المسدس قبل أن يتّصل أحدهم بالشُرطة".
 أحدهم بالشرطة؟ ولكن هناكُ بالفعل ثنالثة عناصر منها هنا". تنهّدت هيلو بعمق، وقالت له: "لا، بل هنالك أربعة، وآمركُ بأن تبعد المسـدس

## 85

جلس يوسف وجيسيكا على الأريكة البنية في غرفة الجلوس الواقعة في الطابق الثاني من منزل هيلو، وحدّقا بارتياب إلى الرجل الذي يضع كيس ثلـج على كاحلـه المتورم، والذي أسنده إلى طاولة قهوة مستديرة، وقد ظهر خدش رفيع على جبينه.

 واثقين من أن هذا الرجل وراء اختفاء ليزا ياماموتو وجيسون الم أن يكون أيضًا عضوُا أساسيًا من أعضاء عصهابة الدعارة.
 على الطاولة: "من أجل ذلك أنت تتبّعت هاتف ليزا الثاني"، لقد كانت رائحة عطر ما بعد الحالاقة الذي يضعه النُبح منعشة، وتنتـُر في أنحاء الغرفة كلهِ الها قال يوسف بفتور : "لقد تتبّعه راسـموس، أيمكـن أن تخبرينا مـن فضـلك مـن
يكون هذا الرجل؟".
 بالتحـدث باللغـة التي يفهمهـا الجميع"، قالـت ذلـك بالإنكليزيـة وهـي تشـير إلـى الـى
 عما توقّعاه، فهو يبدو أجشُ وغليظًا، كمـا كانـت لهجتـه البريطانيـة مفاجئـة بالنسبة إليهما.
"اسـمي ناتـان ريـديك، وأعمـل لـدى اليوروبـون، وأحقَّق في قضـايا الاتجـار بالبشر على المستوى الدولي"، ثم بلّل ريديك شفتيه، وأضـاف قـائلا: "وأنـا مكلّف بمهمة سرية".

تبادل يوسف وجيسيكا النظرات المتشُككة، وفي تلك الأثنـاء كانـت هيلو تصـبّ الماء في الأكواب، وهي تقول بحزم: "هذا صحيح، وقد أئبت أنه صادق في كلامه". طوى ريديك يديه، ورسم على وجهه الخالي من التعابير ابتسامة استرخاء.

سأله يوسف: "حسنًا، هل تحقّق في قضية فتيات المانغا؟". "نحـم، لهـذا السـبب كـان عليّ أن أحمي ظهري، وأتصرّف مثـل المجرمين، فألجأ إلى استخدام القوة إن اضطررت إلى القيام بذلك"، أشار ريديك إلى جيسيكا
 هذه القضية، كان من الضروري ألا أكشتف عن هويتي". قالت جيسيكا: "كان في إمكانك أن تكشَف الحقيقة ببسـاطة بـدل اللجوء إلى ضربي على صدري وسط الشـارع، وإلحاق الأذى بيوسف..."." "آه، ولكن هل كان في إمكاني أن أكشف لكما الحقيقة؟ هل كنتِ مستعدة إلى



 اعتذرت... ولا أعرف إن سبق لكما أن تولّيتما مهمة سرية، ولكن مجموعة أسما أساسية
 فعليه أن يفكّر ويتصرّف مثله، حتى وإن تعرّض لخطر الإصابة برصاصة في الرأس". شبكت جيسيكا ساقيها، وأسندت ظهر ها إلى الأريكة، وقالت: "حسنًا، أخبرنا

بما توحّلت إليه".
أسند ريديك ظهره، ونظر إلى جيسيكا نظرات غامضة.
 ولكن لا بد من الاعتراف بأن الفضل في حل هذه القضية يعـود إلى مـا بذلـه فريقـك

رفعت جيسيكا حاجبيها، وقد بدت منهكة، وهي تقول: "يا له من خبر رائع!".
 ولكنها لم تمنحه أكثر من هزة بكتفها استهجانًا، فبدت وكأنها تقول له: إبنا المحقعة

نيمي، يا لك من أحمق حقيقي!
مدّ ريديك يده وتناول كوبّا، ثم سكب فيه الماء من القنينة.
 عصابة سينيجا سكاربيجوني، هي مجموعة إجر امية بيلاروسية، وهي المسؤولة عن


 على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تستخدم أحدث التقنيـات، وتحرص على
 فـائلا: "إن أصـحابِ الـدخل المر تفـع في بــدان الشـمال لــديهـم ميـول الهيبفيلـي أو

الأفيبوفيلي، وأوهام المانغا، وهم مفتونون بالسادية".
 "ليس تمامًا، فالاعتداء الجنسي على الأطفال يشير رغبة الأطفال الجنسـية قبـل سن البلوغ، وتعني الهيبفيلي الاهتمام بالأطفال الذين بلغوا سن البلوع الون حديثًا، بينما


17 و19 عامًا".
بينما كانت جيسيكا تستمع إلى كلمـات ريـديك، استعادت مـا واجهته عنـدما
 الواقع لم تكن أكثر من طفلة ساذجة اغتصبهيا مختل عقلمي في شـقة متعفنة بـجانـب القناة في مدينة البندقية. قال ريديك: "بناءٌ على ما أخبرتكما به، ما أول ما يتبادر إلى الذهن؟؟".

تبادل يوسف وجيسيكا نظرات الاستغراب، ثـم قالـت جيسـيكا: "إنـم زبـائن

ابتسم ريديك للمرة الأولى ابتسامة عريضة كاشفًا عن أسنانه: "بالضبط، أيتها

 تريدينه بالضبط عبر شبكة الإنترنت؟"
"الإنترنت يجمع المعلومات حول الجمميع".
 وفق خلفية قانونية سليمة تمامًا، فهي تعنى بتجارة التجزئة، وتطوير التطبيقات، كمـا
 يُّشـئون منصـات، لا للأعمـال التجاريـة القانونيـة فقط، بـل للأعمـال غيـر القانونيـة أيضًا، وهذه هي الطريقة التي سمحت لليوروبول باكتشاف الأمر للمرة الأولىى. إلا


"لقد لاحظ المختصون في الإنترنت الذين يعدّون من أمهر القراصنة لـدينا، أن مجموعـة مـن الـبرامج الفاسـدة بُّتّت علـى جميع الخـوادم التـي تستضـيف مواقـع

 (بروتوكول الإنترنت) محددة، ويمكن تخيّل أن أحد مستخدمي الموقع، حتى وإن كان غير مسـجل، قـد يشـاهد لعشـرات السـاعات المـواد الإباحيـة سـنويَّا باستخدام مصطلحات بحث مثـل المانغا، الشــباب، المر/هق، الاختناق، العقاب، الضـرب، والصغيرة... وهذه المصطلحات تعدّ الأكثر شيوعًا بحسـب مـا أتذكّر، ومـن أجـل

إجراء عمليات بحث عبر الإنترنت عن المـواد، أنشـأ قراصـنة سينيجا سـكاربيجوني مشُغلات عبر الإنترنت تستردّ عنوان بروتو كو لات الإنترنت بمجرد استيفاء شـروط معينة، ولأن الرجال ذوي الدخل المرتفع هـم وحـدهم المستهدفونـون والمطلوبـون يتمّ التأكد من ملى ثرائهم من خلال مر اقبة عمليـات الشُراء التي يقومـون بها عـبر الإنترنـتـ، ورسوم العضـوية التـي يـدفعونها، ووسـائل التواصـل الاجتمـاعي، وقـد
 دون الكشُف عن الكثير من المعلومات، فحصلت على مئات الزبائن المهتمين". سكب ريديك الماء الباقي في كوبه، فنظرت جيسيكا إلى هيلو، التي كانت تنقر

بأظافرها على مسندي ذراعي مقعدها.
"بالطبع لم نكن نعرف كيف فعلت ذلك في البداية، وكل مـا نعرفه الآن هـو أن
 الأشخاص المواد الإباحية".

سألته جيسيكا: "كيف بدأت تحرز تقدمًا في تحقيقك؟".
 سأله يوسف: "هل بدأت بمشاهدة الأفلام الإباحية؟"، ارتسمت ابتسـامة علـئى شفتيه، وقال: "يمكنك التفكير في أسوأ الاحتمالات". "وصلت رسميًا إلى هلسنكي من طوكيو عبر لاهاي لعقد صفقة دمج شر كتين تجاريتين إلكترونيتين، ثم أمضيت وقتي في البحث عن المواد الإباحية عبر استخدام مصطلحات محـددة، كمـا أجريـت الكثير مـن عمليـات البحث التي تو حي بـأنني
 دي أف للمركبات الفاخرة، وفتحت حسـابًا للتبـادل التجـاري عـبر أسهـم الأسـواق

 رجال اليوروبول، فكان أحدهما في ستو كهولم والآخر في غوتنبرغ".
 الإنستغرام، وكانت من النوع الذي لا يمكنك قراءتها إلا مرة واحلدة قبل أن تختفي، ومع ذلك فقد التقطت لها لقطة شاشة".

وقالت: "لقد كنا نرتّد على أعقابنا في أثناء محاولة تعقّب تحر كات هذا الهاتف".
"أصبحت الآن تعرفين لماذا لم تستطيعي تحقيق أي تقدّم".
أدارت جيسيكا الهاتف حتى يتمكّن يوسف من رؤية الرسالة التي ظهرت على
الشُاشة أيضًا.
أنا أعرف ما الني تريدهوأيها الفتى الكبير.

* 25 |19358 اسايوسّسيفاي

جهّزنغسك وكن أنيقَا، واسأل إذا كان جيمس موجودًا.
أعادت جيسيكا إليه الهاتف، وقالت له: "من أرسل لك الرسالة المباشرة؟". "يمكنـك أن تختمّني، كانـت امـرأة شـابة جميلـة ترتـــي ملابـس مانغـا"، نظر ريديك إلى نوافذ غرفة الجلوس الكبيرة، ثُم حرّك ساقه المصابة بكلتا يديـه، وقـال: "وكما تعلمين، عند إدخال الهاشتاغ الرقمي على صفـحة الإنستغرام، تظهر عشر صور، وفندقان، وعدد قليل من الحانات والمطاعم، بالإضافة إلى فينيكس". أومأت جيسيكا إليه برأسها، وقالت له: "ماذا حدث بعد ذلك؟". "ارتديت بذلة فخمة، ووضعت ربطة عنق، ثم توجّهت إلى الفندق الصـغير في في أعلى القائمة، وسألت الموظّف إن كان جيمس موجودًا، فبدا واضحًا أنه لم يفهم ما


 باسـمه قـائلا: أُدعى جـيمس"، وبمـجر د أن دخلنـا السـيارة، طلـب ملف التعريـف

الخاص بي على الإنستغرام، وكأن مـن أرسله أراد التواصـل معي للتحقق مـن أنه وجدني، وليس العكس، ثم أخبرني بأنه يمكنتي اختيار أي فتاة من قائمة ماسايوشي.
سألته جيسيكا: "هل كانت القائمة في حوزته في السيارة؟".
"نعم، كما كانت معلفة بالجلد، وكأنهم يسعون إلى التعامل مـع النخبة برقي،

 الفتاة بجانب كل صورة.
في البداية، اخـترت فتـا اسـمها كاسومي، ولكنتي عندما علمـت بأنها ليسـت
 أورينكو لاهتي".
سأله يوسف: "ما الذي حصل لأولغا بيلوسوفا".



 بعدي"، بدا ريديك منفعلًا بعد أن أنهى كلامه، كما لو كـان يصـي إنـي إلـى القصـة بـدلًا

من سردها.
همست جيسيكا إليه بتوتر واضطراب: "ماذا قصد السائق بقوله إنهم يتكفّلـون بالتنظيف مـن بعـدك، هـل تقصـد..."، قـال ريـديك، وهـو ينظر إلى النافذة: "نعـمّ، يمكنتي أن أخربها، أو أخنقها، أو أقطّع أعضاءها، أو أقتلها". ساد صمت مطبق في أنحاء الغر فة.

رشّت جيسيكا الماء البـارد على وجهها، بعـد أن جعلتهـا قصـة ناثـان ريـديك

 وتساءلت إن كانت الزوجة هيلو مهووسة بالسيطرة كما تبدو مهووسة في العمل و؟ أم أن الأمر مختلف تمامًا في المنزل؟ ولماذا قد يرغب أي شخصص في أن يرتبط بحمقاء تطعن الآخرين في الظهر مثل هيلينا لابي على أي حال؟ فتحـت جيسـيكا البـاب، وعـادت إلـى غرفـة الجلـوس المزينـة بالرسـمـات


 يُغترض أن تزيّن بها الجدران. جلست جيسيكا إلى جانب يوسف، وقالت لريديك: "آسفة للمقاطعة، ولكـن

يمكنك أن تكمل قصتك الآن".
قال ريديك: "قد يصعب عليكما سماع ما سأقوله".
 كثيرة، وتغلّبت على صعوبات عديدة، فتلّقتها كما لو أنها تلقّتِت لكمة بسـيطة علمى

رأسها، "ثم قالت له بحيادية: "من فضلك استمرّ بسرد قصتك". "فور وصولي إلى السيارة، رأيت جهازًا مضادًا لتحديد المواقع مزودًا بهوائي، من النوع الذي يحجب إشارات الجي بي أس موصو لًا بلو حة القيادة، فأدركـت أنـه ينبغي ألّا أعـرف المكـان الـذي سنتوجّه إليه، فأخبرت جـيمس بـأنني بحاجـة إلى

ساعتين، لأتّخذ قراري الذي سأطلعه عليـه لاحقًا، فقبل طلبي مـن دون تملمـل أو تذمر. وبعد أن شرح لي القواعد كلها، وأهمها أنه يتحتّم عليّ أن أغلـق هـاتفي، وأن أسلّمه إليه طوال مدة القيادة، سلّمني نظارة شمسية كبيرة تحجب عني الرؤية". فكّ ريديك أزرار كميه ورفعهما حتى مرفقيه.
"استغرقت الرحلة نصف ساعة، في البداية كنا نتوقّف كل فترة، تُم قَاد لمسـافة

 مرآب للسيارات، وهو يقع تحت الأرض، ويخلو من أي نوافذ، كما لـم يكـن كبيرًا
 المحركات القوي، وصرير الإطارات الضخمة الصادرة من خارج المرآب، فسـمح لي جيمس بالترجّل من السيارة، وقد رافقني إلى المصعلد، وبمجرد دخولنا إليا إليه، فتشتني بدقة، ثُم خر جنا في الطابق التالي، ومشُينا في ممر ضيق يقود إلى بـاب أسـود، وعندما طرق جيمس الباب، فتحه رجل تبيّن أنه فنلندي وفقًا لمظهره ولهجتـه التي


 خدمة الغرف متاحة على مدار الساعة، وإنتي سأجد القائمة بجوار التلفــاز، وعنـدما أريـد المغـادرة، لـيس علـيّ سـوى أن أضـغط علـى زر بجـوار البـاب، وإذا أردت الاتصال بأي شخص، يمكنتي استخدام الهاتف الثابت، كما أبلغني بأنهم سيعيدون إلي هاتفي المحمول فور مغادرتي الجناح". سأله يوسف: "ماذا حدث بعد ذلك؟".

 جليًا التهديد الضمني الذي تخلّلر العبارة التي يُفـترض أنها بـادرة لطيفـة، بينمـا كـان

يقصد أن يقول: "إننا نعرف/سمك وكل تفاصيل حياتـك، فـلا تنسَ أننا مـن نختـار
زبائننا بأنغسنا" ".
سألته جيسيكا: "واتانابي؟".
قال ريديك وهو يعبث بخاتم يضعه في إصبع يده اليسرى التي يوضع فيه عـادة
 وأضاف قائلًا: "هؤلاء الأشخاص لن يقبلوا بزبون لا يعرفون معلومات كافية حوله،


الـُرطة عن جر ائمهم".

قالت جيسيكا: "على الرغم من أنهم لا يتر كون أي دليل للزبائن". "بالضبط"، جلس ريديك بشُكل مستقيم على كرسي بذراعين، وللحظات بـدا وكأنه سينهض من مكانه، ويتجوّل في الغرفة لو أسعفته قدمه المتورمة على التجول. سألته جيسيكا: "أقابلت مياموتو، أعني أولغا؟". بينما كان يوسف يتناول مزيدًا من اللبان، أومأ ريديك إليها، وقال: "نـــمـ"، تـم

 مواقف مــل هـذه، فححـالات الطوارئ، والسـيناريوهات المختلفـة، تتمّ مراجعتهـا كلها قبل تنفيذ المههـة... ومـن بينهـا كيفية الحفـاظ على نتـاء صـور تنا، مـن أجـل نجـاح المهمـة... ومـا سـيكون مصـير النســاء إذا فشــلت المهمـة، وتوجّـب علينـا الانسحاب".

همهمت جيسيكا بطريقة لا إرادية، ثم أحنت رأسها، وهي تقول له: "هل مارست
 ريديك ردود فعل كل واحد منهم، فبدا الذهول على ملامح جيسيكا ويوسف، بينمـا لـم يظهر على وجه هيلو أي دهشة، إذ سبق أن سمعت بتفاصيل القصة.
"كنت قد انضمميت للتو إلى المجموعة، وكـان يتحتّتم عليّ التصـرف بطريقة
 ضابطاً ...".
قاطعته جيسيكا، ومي تسأله متعجبة: "هل كانت أولغـا ستخبر المتاجرين بها
بأنك لم تمارس الجنس معها؟".

رفع ريديك سبابتيه، وأشار بهما إلى الغرفة، وقال: "فكّري في الأمر، لـــد بنـوا المكان كله من أجل غرض محدد، هل تعتقدين حقًا أن هؤلاء الأوغاد لـم يسـجّلوا


$$
\begin{aligned}
& \text { العصابة الحقيقي يرگّز على المراقبة". } \\
& \text { "ماذا تقصد من كلامك؟؟". }
\end{aligned}
$$

إنهم يحصلون على عشُرين ألف يورو من أجل استمتاع الزبون بضرب با المرأة، وقتلها إن رغب في ذلك، ومبلغ عشرين ألفًا ليس بمبلغ كبير إن قارنا بين كمية المال
 ستنجم عـن وفاتها، ألـيس الأجـدى لهـم الاكتفـاء بـألفـ يورو مقابـل توفير المتعـة

الآخر؟".

شــرت جيسـيكا بـأن نبضـات قلبها بـدأت تتسـارع بقـوة، ثـم قالـت مــرددة:
"... كان هدفهم الأساسي الابتزاز وليس الدعارة".

## 87

"إنه فخ حلو المذاقِ يُنصب لجذب السيكوباتيسن الأغنياء، فالألف يورو التي يدفعونها مقابل ساعة واحدة تكفي لبـثّ الـذعر في نفوس الزبـيائن غير المتعطشين إلى المى الدماء لتكرار الأمر قبل مرور وقت طويل، كما أنّ توفير تلك الفرص الذهبية لهم تفوق

 فالإجراءات السرية المتبعة من تسليم الهاتف، والانتقال إلى المركز سرَا .. ـليسـت إلا مجرد إجراءات احترازية توهم الزبائن في أن ما يحدث في تلك الغرفة يبقى مدفونًا فيها". قالت جيسيكا: "على الرغم من أن الحقيقة تكون عكس ذلك تمامنًا". تنهّ ريديك، وقال لها: "بالضبط". نظرت جيسيكا إلى يوسف التائه في أفكاره، بعد أن قدّم إليهم الشبح المعروف

الأسئلة الأساسية من دون إجابة.

قال ريديك: "نعم، لقد مارست الجنس مع أولغا بيلوسوفا، وأنا لسـت فخـورًا بذلك، ولكن كان علي أخذ الصورة العامة بعين الاعتبـار، لـذا اضطررت إلى ترك الباب الخلفي مفتوحُا حتى أتمكّن من العودة إلى ذلك المكان".


 إذ كان في إمكان فر يقك على سبيل المئال، أن يتعقّب السيارة التي قادهـا جيمس
لإيصالي إلى الموقع".
"كلما فكرت في الموضوب، توحّلت إلى استنتاج مفاده أن العصـابة سـتأخذ ذلك الاحتمال بعين الاعتبار، وأن فشل العملية سيعرّض حياة النساء للخطر، لذلك
 الفندق، وانتظرت ظهور سيارة جيمس المرسيدس السوداءء، وقـد مرّت بضعة أيـام
 رأيت جيمس يقف خارج الفندق". سألته جيسيكا: "هل دخل لاصطحاب زبون؟".
 ولكن لم يكن لديّ أدنى شك في المكان الذي سيتّجهان إليه". قالت جيسيكا: "ما الذي حصل بعد ذلك؟". "عندما انطلقت في اتجاه حر كة السير، رأيت سيارتين ربـاعيتي الـدفع مـن نوع

 لاحظت أن وظيفة إحدى تلك الآليتين التأكّد من أن أحدًا لا يلحق بالآلية الأولىى، وأن اكتُشف عكس ذلك يتمّ التخلص منه على الفور ". "هل تراجعت خوفًا من إلقاء القبض عليك؟".
 سأله يوسف: "هل حصلت على أرقام لو حتي السيارتين؟". "كلتا السيارتين مسجلتان في فنلندا، ولكنهما تعودان إلى شُر كة أوكر انيـة، وقـد تقصّى اليوروبول الأمر، ولكنه عاد صفر اليدين، ولم يعثّر على أي دليل يمكّـن أن يسهم بحلّ القضية".
سألته جيسيكا: "على الرغم من ذلك واصلت التحقيق في تلك القضية؟" . أومأ إليها ريديك قائلاً: "لقد عدت إلى الفندق، وكرّرت قول العبارة نفسـها،

ثم انتظرت قدوم جيمس نصف ساعة لا صطحابي إلى ذلك الجناح، ولكـن أمرًا مـا تغيّر هذه المرة". "ما الذي تغيرّ؟".
"ما إن ركبنا السيارة، حتى أبلغت جيمس بأنني أحتاج إلى قضاء ساعة فقط مع
 وهو خيار الحصول على الفتاة لمدة خمسة أيام".

 نفسك به؟ كان السائق يهدف إلى إقناعك بقبول عرض العشرين ألف يورو، وكـل عرض آخر كان طُعمًا لتوريط الزبائن لا أكثر". "تظاهرت بأنني مهتم بما عرضه عليّ، وقلت له إني قد أقبل عرضه في المـرة المقبلة، وبعد دقائق وجيزة كنت في الغرفة برفقة أولغا". "ما الذي كنت تخطط ل؟؟".
"أردت الحصول على معلومات لا يمكن أن تثير الشُك في أثناء التنصّت على
ما يدور بيننا من أحاديث".
قالت جيسيكا وقد نفد صبرها، وهي لا تزال تو الجه صععوبة في الوثوق بالـو بالشُبح،
 من دون وضع خطة حقيقية: "ما الخطة التي وضعتها لتحقيق غايتك؟". "كنت أدرك أنني إذا لم أُضحِ بشيء قيّم، فلن يمرّ وقت طويل قبل أن..."." علّقت جيسيكا، بعد أن شُربت كوب الماء دفعـة واحـدة: "هـل كـان عليك أن


 الخطط البديلة مواجهة جيمس وإحضاره إلى الاستجواب، ولكن هناك اكتمان احتمال أن

لا ينجح الأمر، ثم لاحظت أن جـيمس ينطق دائمُـا بكـلام محـدد عـبر هاتفـه مـا إن تنطلق السيارة، أو عندما نصل إلـى مـرآب السـيارات، مـا مكّنتي مـن ملاحظـة أليا انحراف عن روتينه على الفو ر". لعق ريديك شفتيه، وتابع كلامه قائلا: "تم لاحظت فجأة أمرًا لم أعره الكثير من الاهتمام في المرة الأولى، ربما لأنني لم أرَهـ ...". علّق يوسف قائلًا "هل لاحظت آثار الحروق على ذراع أولغا؟". أومأ إليه ريديك، وقال: "سألت أولغاعن تلك الحـن الحروق، ولكار الكنها لم تخبرني بما
 العصابة أولك الفتيات، افترضت أن سبب هذه الحروق هو أحد الزبائن الساديين،

 مسألة تلك الحروق غامضة بالنسبة إلي". "كيف تابعت التحقيق في القضية؟".
 موظف الاستقبال بجيمس، فكان ذلك هو الخيط الوحيد الـذي يمكنتي أن أنطلق منه لحل خيوط القضية، ولكن لم يكـن لـدي طريقـة للوصـول إليـه، وسـرقة هـاتف الـف موظف الاستقبال من شأنه أن ينبّه العصابة إلى حـدو يوقفون العمليات ولو لفترة مؤقتّة، وهكذا وصلت إلى طريق مسدود. هـل سـمعت بالصندوق الذي صـمّمه ليونـاردو دافنسـي، المقفـل بشُـيفرة رقميـة، ويحتوي على مخطوطة نفيسة في داخله؟ يمكنك أن تحطّم القفل بالقوة، ولكن ذلك سيؤدّي إلى انكسار قنينة الخل المـخبأة في داخل الصندوق، وإتلاف المخطوطة النفيسـة، فكان
 قفله، إذ كان يتطلّب الوصول إلى جـوهر القضية مواجهـة مخخاطر كبيرة لا تُحمد

لـم يكـن مـن الـــهـل الوصـول إلـى المــــؤول عـن موقـع ماسايوشُـي.فاي عـبر استتخدام الشـبكة، ولكـن خـبراء تكنولو جيـا المعلومـات لــدينا لـم يستـغرقوا


آخر ..." URL
".www.thelisayamamoto.fi"
أومـأ ريـديك إليهمـا وهـو ينحني إلـى الأمـام، وتـابع كلامـه قـائلًا "لقـد كـانـان اكتشُافًا محيرًا، كما كان دليلًا قويّا على تورّط أحد المدونين الأكثر شـهرة في فنلندا

> في القضية بطريقة ما".
"لذلك تقرّبت منها؟".
"رأيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها لِيت مدوِّنـة عادية فحسبب، بل إنها فنانة موهوبة أيضًا، فاتّصلت بها، واقتر حت عليها أن تشـاركني في تنفيذ مشـروع
 للمشروع مـالغ ضخمة، وأنني أودّ الاطلاع على أعمالها الفنيـة، كمـا أكّدت لهـا لها أن حقيقة أن جذورنا اليابانية المشتركة، لا يمكن أن تلحق بها أي ضرر، وقد أكّد إنشاء لاهـاي موقعُا موثوقًا في أقل مـن أربعـة وعشـرين سـاعة صـحة كلامي، تـم بـدأت أتواصل معها عبر الإنستغرام".
سألته جيسيكا: "هل ابتلعت ليزا الطُعم، ودعتك إلى منز لها؟". بدأت الحقائق تظهر جلية بسرعة كبيرة.
"بالضـبط، قابلـت ليززا في منزلهـا في 20 تشُرين الثـاني عنـد السـاعة الخامســة، واتفقنا على أن ترسم لي عينة، وأن أدفع لها خمسة آلاف يورو معقابل تلك اللوحـة، بعد أن أكّدت لها أنه يمكننا مواصلة العمل معًا في المستقبل ".
سأله يوسف: "هل تضمّنت تلك اللوحة التلميذة التي تقف أمام المنارة؟؟". أومأ إليه ريديك قائلأل " "لقد اقترحت ليزا ما سترسمه بنغسها". سألته جيسيكا بارتياب: "ولكن ما كانت خطتك الأساسية؟".

مدّ ريديك ذراعيه، وقال: "لقد وضعت جهـاز تنصت تحـت مكتـب ليزا،ا، مـع أنني أعترف بأن خطّتي ما كانت لتصمد ما إن يشُرق ضوء النهار النهار". قالت جيسيكا: "ما تقوله يبدو صحيحاً، فقـد بـدأت خطــك بطريقـة خاطئة، فمارست الجنس مرتين مع إحلى ضحايا الاتجار بالبشر، ثم وضعت جهاز تنصت
 تكن لديك أي سلطة رسمية للعمل على القضية في هلسنكي، ومع ذلك يمكنـك أن
 ليزا إزعاجك في فينيكس، أو إن كان لها أي صلة بتلك القضية أيضًا".
 الجانب نفسه، ومن دوني ما كان في إمكانك الحصول على معلومـات مهمـة يمكـن أن تساعدك على حلّ تلك القضية...".
سعلت هيلو، ثم قالت بحزم : "اهـدأ!"، فبدا ريـديك مـذهو لًا وقا وقد جحظت عيناه، ما ذكّر جيسيكا بصـور عـبر لقطات كاميرا المر اقبة، ثـم أضـاف قائلْا "لذا راقبت الفندق، وانتظرت سماع رنين الهاتف في غرفة ليزا". "وماذا حصل بعد ذلك؟".
"راقبت الفندق طوال الوقت، وأنا أصغي إلى مـا يـدور في غرفة لِيزا، وبمـا أن هاتفها لم يكن من طراز آيفون، بل من نوع أقدم، اعتقدت أنها تلقّتت رسـالة نصـية،

قال يوسف: "هل سمعت ثلاث رنات؟".
أومأ إليه ريديك بالموافقة.
قالت جيسيكا: "بينما كنت تنتظر قدوم جيمس خارج الفندق".

 دقيقة فقط من سماعي رنين الهاتف في غرفة ليزا، فكانت تلك اللحظة مثالية، علىى

الرغم من أن المخطط بأكمله بدا بعيد المنال منذ البداية إلى درجة أنني شعرت بأنه
 الصرخات الصادرة من الإثارة، التي كانت تروّجها ليزا ياماموتو من خلال الاتجـار بؤلاء النساء".
"لكن لماذا شُككت في ليزا على وجه التحديد؟". "لقد افترضت أن ليزا تجهل منذ البداية مـا الـذي تورّطت فيـه، أو أن العصـابة
 يمكن استغلال شهرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة أو بأخرى".

## 88

فـال ريـديك: "عنـدما تأتَـدت مـن أن إدارة الفنـدق كانـت تتواصـل مـع لِيزا،
 طلبت الاجتماع بها مرة أخرى، وكنت أنوي أن أكشف لها عن هو الهويتي لأجبرها على البوح بكل الحقيقة".
سألته جيسيكا: "وهل قابلتها في الموعد المحدد؟؟".
تنهّد ريديك، وقال لها: "التقينا في مقهى في ميدان تولونتوري، وبـيـا أن الحـب الحقيقي يسيطر على القلـب مـن دون أي لافتـات أو أضــواء سـاطعة، فــد أطلعتهـا
 ماسايوشي.فاي المتورطة فيها، وأن حياة عدد كبير من الأرواح على المحكـك أكي وأن لا داعي لتشعر بالقلق على مصيرها إذا كشُفت عن كل ما تعرفه". "كيف بدا ردّ فعلها؟".
"تظاهرت بأنها لا تعرف شيئًا، ثم انتصبت واقفة، وابتعـدت عـن الطاولـة... في ذلك الوقت، كنت متأكدًا من أنني دست على اللغـمَ، وأنني ارتكبـت خطأ فادحًا،
 توقيف بحق ليزا ياماموتو، قبل أن تتصّل بجيمس وتخبره بأن أحد رجال الشر طة قد اكتشف أمر العصابة، وهكذا سينتهي الأمر إلى قتل كل الفتيات".

 مسؤولية قتل كل تلك الأرواح البريئة، كما طلبت منها أن تعاود الاتصال بي عندما تعود إلى رشدها، فقالت لي إنتي مجنون وغادرت المكان".

قال يوسف: "إن نتائج خطتك الجريئة انعكست عليك سلبٌا".


 تتعاون معهم".
قالت له جيسيكا: "لكنك لـم تستسـلم في تلك المر حلـة، بـل حاولـت حضور حفل إطلاق ألبوم كيكس مايس".
"ظللت أراقب اتصالات ليزا، إلى أن سمعتها تذكر حفلة إطلاق ألبوم كيكس
 أنها كانت تتحدّت إلى مدير فينيكس".
قالت جيسيكا، وهي تشعر بألم يعتصر قلبها: "هل التقيته".

 من افتراض أن المدير لم يكن مشُر كُا في المخطط، وقد أكّد ذلك الافتراض حقيقـة
 بأمور اعتيادية عبر الهاتف".
شُعرت جيسيكا براحة كبحت توترها واضطرابها، كما لو أن حِملًا ثقيلَا أُزيـل عن كاهلها، في الوقت نفسه لم يسعها إلا أن تتساءل عن سبب لجوء فرانك إلى مثل تلك الإجر اءات المتطرفة في تلك الليلـة مـا لـم يكـن يؤدّي دورًا في ذلك المخطط

الإجرامي
"هل تقصد أن فر انك دومينيس لم يشارك في أنشططة تلك العصابة؟"، في الوقت اللذي طرحت فيه السؤال، التفت يوسف إليها، ورمقها بنظرات حادة. هزّ ريديك بر أسه بهدوء، وقال لها: "لا". "حسنًا، لماذا التقيت به صباح السبت؟"
"كنت بحاجة إلى بطاقة لحضور الحفل، لتتسنّى لي الفر صة للتحدث إلى ليزا بعـد أن امتنعت عـن الـرد على مكالمـاتي، ولأنتي توقعـت أنهـا كانـت علـى وشـك

قالت جيسيكا: "وهذا بالضبط ما حدث".


 ماضيه إلى اكتشاف أنه كان يتمي إلى مجموعـة دولية لتهريـب المخــدرات ونقلهـا
 التقيت بدومينيس، أخبرته بأنه يتحتّم عليه السماح لي بحضـو الـي كيكس مايس لا أكثر ولا أقل، وإلا فسأعتقله فورًا".
نظرت جيسيكا إلى ريديك بعينين تقدحان شر رًا، وشعرت برغبة قوية في رشُق
 الذراعين، وهي تفكّر في أن فرانك لـم يكـن ذلك الـو حسَ الـذي تخيّلتـه في بعض
 طويلة جدًا اتّخذ قرار الانتحار .

## 89

بينما كنت أعقد الاتفاق مع فرانك دومينيس، اتّجه جيمس إلى خارج الملهى الليلي، ولكـن قبـل أن يلاحـط وجـودي، غـادرتُ الملهى على الفور، وبقيـت في الجوار لمر اقبة ما سيجري، فرأيت جيمس يسلّم الحارس غرضَا ما ما، عندها أدركـت أن جهة الاتصال في فينيكس كانت عالم.
استدارت جيسيكا لتنظر إلى الخارج عبر النافذة، فقد استمعت إلى تسجيلات استجواب صـاحب عـالم، وقـد بـدأت القصص التـي رواهـا تــداخل مـع قصص

ريديك.
قال له يوسف: "هل ذهبت تلك الليلة إلى الحفل؟" أومأ ريديك إليه بالموافقة، وقال: "كنت أول الواصلين".
"لماذا لم تتحدّت إلى ليزا؟".
"ألم تفهم ما كنت أخطّط له بعد؟ كنت أحاول تجنيدها للعمل بصفتها مخبرة، ولـم أرغـب في الضـغط عليهـا فحسـب، كمـا أردت أيضًا أن يرانـا النـاس معًا الــا وأن تعرف أن محادثتنا الصغيرة رصدتها الكاميرات، وأن من كان يدير الحصابة لن يعتبر ذلك أمرًا يمكن أن يمرّ بكل بـساطة". "حسنًا، هل كنت تخطط لتهديد ليزا؟".
ظهرت على ريديك ملامح الشخص المحلل والبارد المشاعر، والتي لا حظها يوسف وجيسيكا عبر أشرطة كاميرات المر اقبة، ثم قال باقتضاب: "نعم". قال يوسف: "لكن خطتك لم تنجح".
"أخبرت ليزا بأنني سأنتظر مكالمتها في صباح اليوم التالي، وكنت مقتنعًا بأنها أخذت التهديد على محمل الجد".

ثم أضافت جيسيكا قائلة: "أدّى رهانك على نجا
"لا يمكنتا التأكد من ذلك".
ضحكت جيسيكا في سرّها، وقالت له: "ماذا تقصد من كلامك الك؟ لقد أر أردت أن
 تعرفه، ولكن الأمور سارت بخلاف مار ما تريده، وعندما اكتشَفت العصابة أنك شرطي

قتلت ليزا".
"هذا مجرد تخمين...".


 الذي كنت تفكّر فيه؟". قالت هيلو بهدوء: "نيمي...".

 وعندما تضيفين إلى ما ارتكبه من أخطاء حقيقة عودته إلى غر إن والاعتداء على شرطيين، بحق الجحيم لماذا لا تزالين تدافعين عن مني مذا الأحمق؟؟".

 اللون البني الغامق، وقد زُرعت كل شتشلة في أصيص أبيض .



حياتهما، كما دفع ذلك أفراد العصابة التي تمتدّ جذورها في أرجاء المدينة كلها إلى قتل خوسيه رودريغز لإخفاء آثارهم".
قال ريديك: "يبدو الكلام أسهل من الأفعال دائمًا".


 فكرة عن مكانها... ولكن كيف حصلت على المفاتيح التي استخددمتها لفتح باب شُقتها بالأمس، بعد أن أقفلته شر يكتها في السكن بإحكام". عمّ الصمت غرفة الجلوس، بينما استغربت جيسيكا أنـه لـم يخطر في بـي بالهـا أن تسأله عن ذلك.

م
t.me/soramnqraa أجابها ريديك: "لقد أخذتها من حقيبتها في فينيكس". قال يوسف: "لا بد أنك تكذب الآن". "لطالما كانت أصابعي رشيقة، وقد استطعت أن أسحب المفاتيح من حقيبة يد ليزا ما إن استدارت لتتحدث إلى شخص ما للحظات وجيزة، وأعتقد أنه يمكنك أن تتأكّد من صحة كلامي إذا راقبت لقطات الكاميرات بدقة".
"ألم يخطر في بالك أن ليزا ستكتشـف أنها فقـدت المفـاتيح في الوقـت الـنـي ستصل فيه إلى المنزل؟". "بالتأكيد توقّعت ذلك".
"لماذا انتظرت حتى يوم الأربعاء؟".
"لم أنتظر حتى ذلك اليوم، بل حاولت الـذهاب إلى ليزا مباشـرة بعـد مغـا مـادرة
 حينها أن امر أتين كانتا تقيمان فيه لا امر أة واحدة". سألته جيسيكا: "كم كانت الساعة عندما وصلت؟ "لا أعلم بالضبط، ولكن ربما كانت العاشرة".

قالـت جيسـيكا ليوسـف: "قالـت إيسـي إنها سـمعت حركـة في الشُـقة في تلـك
الليلة".
"لـذا غـادرت الشـقَة بعـد أن أغلقـت البـاب بهـدوء، وعـدت إلى ســــارتي التـي ركتتها بعيدًا عن المبنى، ثـم تحقِقت مـن وسـائل التواصـل الاجتمـاعي لأرى شــــل شـريكة سـكن ليزا، فعـُرت على صـور لإيسـي، وانتظرت في السـيارة حتى تغـادر الشُقة، وكان ذلك في بداية ليل يوم السبت". "لكن إيسي لم تغادر المنزل".
 اعتقدت أنني غفوت قليلًا، وعند الساعة الثالثة رأيـت امر أة ذات شـعر أسـود تقف

أمام باب المبنى".
"هل كانت ليزا؟".

 معطل، ولكنتي اعتقدت أنها ستتّصل بسُريكتها في السكن، وتطلب منها أن تفتح لها

الباب".
"ماذا حدث بعد ذلك؟".
"نظرت ليزا إلـى هاتفهـا، ولكنهـا لــم تـحـاول الاتصـال بزميلتهـا، وكـدت أن

 نحو مدخل الدرج الواقع في الجزء الجانبي من المبنى".


 عندما وصلت إلى الشارع المجاور، كانت قد توارت عن الأنظار" .
"لا أعلم، ولكنتي لمحت سيارة تبتعد عن المكان، فافترضت أنها ركبتها،
ورحلت بإرادتها".
"هل رأيت لوحة السيارة أو ...".

 "في اليوم الذي التقينا فيه للمرة الأولى"، تم انحنت جيسيكاكا وتبادلت وهيلو نظرات مشككة.
"هل تعرف ما حدث لفتاتك، أولنا بيلوسوفا؟".
ردّ ريديك من دون ترددّ: "لا".

قال يوسف كما لو أنه قرأ أفكار جيسبكا: "أين قضيت الوفت بين ليل السبت
وصباح الأحد؟ّ". وهو يقول بتردّد: "أنت لا...".

قالت ميلو بحزم: "أجب عن السؤ ال من فضلك "
"سبق أن قلت لكم إنني كنت في سيارتي، أراقب مبنى ليزا اليُرا، وأنني غفوت قليلَا، ثم انتظرت أن تنادر شر يكتها، وللحظة....".



 خارج منزل هيلو.

## الجمعة 29 تشريـن الثاني

## 90

كانت الساعة الثامنة صباحًا عندما أنهى يوسف المكالمة، ووضع الهاتف على مكتبه، بينما جلست جيسيكا بالقرب منه، وهي شار دة الذهن، وقـد بـدت ملامحهها خالية من أي تعبير.
قال يوسف: "وفقًا لمدير المبنى، هناك مـدخل لمـرآب الـدراجات، يقود إلى
 السجل الأسبوع الماضي باستثناء سكان الو حدة A23".
"A23، هي شقة ليزا وإيسي".
"نــم، ربما كان غسيلهما متر اكمُّا".

 "نعمه، وهناك ممر طويل بينهما، وبابان ضخمان
"لذلك لم تركب ليزا السيارة في تلك الليلة، بل دخلت المبنى من خلال مرآب
الدراجات"، هزّت جيسيكا رأسها بتردّد، وقالـت: "لقـد فقـد ريـديك ليـز ا في الوقـت الذي دخلت فيه المبنى".
"قال صاحب المبنى إن الدخول إلى مـرآب الـدراجات يحتـاج إلى استتخدام المفتاح، ولا بد أن ليزا لم تكن تحتفظ به في سلسلة مفاتيحها".

كانت إيسي في المنزل، وكانت ستفتح لها الباب بكل تأكيد أكيد".
قال يوسف: "ربما كان أحدهم ينتظر ها في مر آب الدراجاتات".


سألها يوسف: "لمَ تتأستفين؟".
سالت دمعة على خد جيسيكا، وقالت له: "لأنك ستحّلّ هـذه القضـية وحـدك
من دون مساعدتي".
"لكن...".
"بعد هذا الاجتماع، سأنسحب من هذه القضية نهائيا".
ثم نهضت جيسيكاعن كرسيها، وسارت نحو غرفة الاجتماعات.

## 91

نظرت جيسيكا إلى فريق التحقيق الذي يقف أمامها، وقالت: "يبدو واضحًا أن أنشطة يوروبول وريديك الشاذة دفعت العصابة إلى حزم أمتعتها وإنهاء العمليـات كلها ومغـادرة الـبلاد، وكل مـا لـدينا الآن هـو صـورة أحـدهـم مسـجلة علمى شـريط فيديو، وسيارة مرسيدس رباعية الـدفع مسـجلة باسـم شـر كة قابضـة أجنبيـة، وعـدد قليل من أرقام الهواتف التي لها علاقة بالقضية، يتعقّبها الفريق الفني في أثنـاء انعقـاد
 الاستجواب الأولي بدا أن لا فكرة لليهم حول طبيعة عملها الحقيقي، ومـن بينهم صاحب عالم الحارس في حانة الفينيكس".
 يجلس إلى الطاولـة، بينمـا اتّكـأ يوسـف، ونيـنا، وهــارغو لا، وهيلـو إلـى الجــدار الخلفي، وقد جمعـوا أذرعهـم إلى صـدورهم، ووقف إلى جـانبهم وكيل مكتـب التحقيقات الوطني الذي سيتولّى مسؤولية التحقيق بحلول الغداء الغئى، ولم تـرَ جيسيكا اسمها مدرجًا في القائمة، ينما وقف نائب رئيس الشُرطة جيمس أورانين أمام بـاب القاعة المفتوح وقد ارتدى ملابسه الزرقاء.




 وترويج النساء الشُابات اللواتي يتمّ جلبهن إلى المدينة، كما روّجا للكامبو على أنه علاج

 "هل كانت النساء قادرات على التنقل بحرية في جميع أنحاء المدينج؟".



 الآن من إمكانية توقيع الشُركة المالكة للسيارة على أي عقود إيجا إيجار لأي نيوع من الممتلكات في منطقة هلسنكي".
 مصير تلك الفتاة التي عاشرها ريديك؟". هزّت جيسيكا برأسها، وقالت: "لا يدعو مصيرها إينا إلى التفاؤل".

 بحق الجحبيم؟".
"كما تعلمين، نينا، فقد أرشدنا تعليق أكيفومي إلى معلومات مهمة وميفيدة،




 السكن بدت متأكدة من أن أحنًا لم يرنّ جرس الباب عند مند متصف الليلي".
 يكن لدى أي شخص مـا يضيفه أو يطرح أي أسئلة، ابتعدت ميلو عن الحائط،

وتوجّهـت نحـو الطاولـة، وقالـت: "استـجواب ناثـان ريـديك مستمر حتـى اليـوم، وسيكون رئيسه والمسؤول المباشُر عن تنفيذ تلك العملية السرية على مـتن الرحلـة
 التحقيقات الوطني موعدًا لعقد اجتماع مشترك ستوزِّع خلاله المهام المو كلـة إلى الهحققين الذين سـيُكملون التحقيق في القضية، وإذا كانت لـديكم أي شـكاوى أو أسئلة محددة، يمكنكم مراجعتي".
 كانت توجّه إشارة سبق واتُّق عليها، فسعلت جيسيكا، بعد أن غطّت وجهها بِّبا بِبضة يدها، وتنحنحت، وهي تقول:
"سمعتم جميعًا ما حدث بالأمس، فرانك دومينيس..."، صمتت جيسيكا للحظة،
وهي تُسعر بألم في كتفيها، ثم تابعت كلامها قائلة: "كان دومينسِ في منزلكي لأن..."." ســألتها نينـا: "انتظـري لحظــة، مــا الــذي تتحـــّثين عنـه؟ ألــم يسـبـق أن

استجوبناه؟!".
نظرت جيسيكا إلى زملائها في العمل، وقد لاحتتها نظر اتهم الحائرة، فكشـف جيمس أورانين عن دوره في المخطط عن طريق النظر إلى هاتفه، والاختفـاء خلف الباب، بينما ارتسم الحزن على ملاهح وجه يوسف، إذ كـان يعـرف تمامْـا مـا كانـت ستعلن عنه جيسيكا التي كانت تشُعر بغصة في حلقها.
 وجودي هنا اليوم إلـى مشـاركتكم المعلومـات التي توصّـلت إليها، بالإضـافة إلى إبلاغكم بقراري".
قال راسموس وقد صدمه الخبر: "ماذا؟"، كمـا بـدا هـارغو لا ونينـا مـذهولين، بدل أن تر تسم البهجة على وجهيهما كما توقّعت جيسيكا. قالت جيسيكا وهي تغلق حاسوبها المحمول: "أسباب استقالتي شخصصية"، ثم خيَّم صمت مطبق على القاعة.

التفتـت نينـا إلـى يوسف وسـألته: "هـل تعلـم بقرارهــ؟"، إلا أنـه لـم يـردّ علـى
سؤ الها، بل اكتفى بغض طرفه.
تمتم راسموس قائلأ "لكن جيسيكا... القضية لا تزال مفتو حة"
"يمكنكم أن تنجزووا العمـل وحـدكمه، أيهـا الرفـاق"، مسـحت جيسـيكا دمعـة
سالت على خدها، وقالت: "آسفة، اعتقدت أن الأمر سيكون أسهل". ثم غادرت القاعة.

## الخميس 5 كانون الأول

## 92

بدت السماء صافية للمـرة الأولى مـنـ عـدة أسـابيع، وكانـت جيسـيكا جالسـة
 بقدميها.

ارتفعـت الفـيلات الفخمـة التـي بنــت في القـرن التاسـع عشـر على الشُـاطئ المقابـل، وهي تشـير إلى القـرون الماضية التـي سـادت فيهـا الأجـواء الرومانسـية الحميمة، ثم هبّت رياح غربية رطبة لفحت وجهها، فمنذ عدة ليالٍ تجلس جيسيكا بجانب الماء، وهي تشـرب النبيـن، وتفكّر في أحـداث العـام الماضي والأشتخاص
 راسموس، نينا، وهيلو وبكل تأكيد فرانك.

 قضاه بر فقتها ولا المكان الذي التقت به فيه، بل لأنه عاش من أجلها للحظة واحـدة في شهر تشرين الأول في هلسنكي، وقـد بـدا بالنسبة إليها أنه عـاش مـن أجلهـا إلى الأبد.
لقد رأيت الليل بالمعنى الحقيقي للككلمة.
رأت جيسيكا وجهه فرانك المرهقَ، وقـد شـعرت بصـدره المشُـعر والخشــن،
وهو يلامس صدرها.
فبدا ذلك حقيقيًا، إلا إنها ما إن أغمضت عينيها، حتى بـدأت أفكارهـا تصـول وتجول، ولكنها دائمًا كانت تقودها إلى إنجازها الأخير .
انتهى الأمر، يا جيسيكا .

تعرف جيسيكا الآن أن الملف الشخصي لأفيكومي على حســاب الإنستغرام
 تمامًا، فاتّصل يوسف على الفور ليخـبر جيسيكا بـآخر المستجدات، ويُحتمـل أنه

 المرتبطة بالقضية. وبعد بضعة أيام أرسل إليها ملفًا مضغو طِّا عبر البريـد الإلكتـروني
 يوضح فيها أن أغلب الصور كانت عبارة عن لوحات المانغا الخاصة بليزا

 عاقبه رؤساؤه على ما ارتكبه من أخطاء فادحة، وهذا كل ما تحتا مالج إلى معرفته حول
 يمكن أن تكون لها أي صفة أخرى في المستقبل، ولكنها لن تكون شر طية أبدًا. بين الحين والآخر تفقد جيسيكا إحساسها بالوقت على شـاطئ البحر، عندما
 الأمامي للشُاطئ شخصيات شاردة الذهن، تعدو بلا هـدف. بـدأت جيسـيكا تسـمع صـوت صـافرة، ونـداءات، وضـحكات بعض الشُباب الثملـين، ولكنـها لــم تــــعر
 التضاريس المتنوعة التي تحيط بها، وقد بدت عارية من الثلوج التي تشبه أعماقها في إخفاء أسرار لا تُعدّ ولا تُحصى.
 تلك الرائحة العطرة، بينما كانت تـتر|اقص رؤوس النباتات وسـوقها بخفـة ورشـاقة فوق سطح الماء، ولكن سرعان ما تشكّلّ الجليد، وتبعه تساقط الثلج، الذي يوشك أن يحتجز ها طوال أنشهر في باطنه، ولكن حتى الآن لم تتجمّد مياه الخليج.

## 93

كانت جيسيكا تجلس أمام التلفاز في وقت متأخر من الليل، وهي تشـاهد المؤتمر
 وجيمس أورانين أمام صف من الميكروفونات التي تمّ تُتيتها على المنبر، وومضات المصورين تجعل وجهيهما يتوهّجان تألقَا وإشراقًا، وكان بعض المحققّين من مكتب التحقيقات الوطني يكرّرون جميعا العبارات نفسها:العصـابة اللولية، المانغا، جـرائم القتل سلمسلة جرائم القتل ، اللـعارة، المجموعة، واليوروبول .
 تستمع إلى ما أُلقي من خطابات، وبينما كانت تتأمّل رسوم المانغا المعروضة علـي

 الرغم من أنه لا أحد يستطيع أن يحدّد طبيعة الحيلة. استيقظي، عزيزتي.
فتحت جيسيكا عينيها، فشعرت بئقل على صـدرها، فبدا وكأن طفـلاً صـغيرًا
كان يضمّها إلى صدره.
أريد أن أريك شيئًا، يا جيسيكا ... أشارت والدة جيسيكا بيدها النحيلة لتنهض ابنتها عن الأريكة، بينما كانت تُسند أصابعها البيضاء على ظهر الكرسي مئل طـائر يغرز مخالبه الحادة على السكة الحديدية. استقامت جيسيكا في جلستها، وشعرت بوزن الطفل الذي تحمله بين ذراعيها، بينما كان شعره البني والمجعد يلامس خدها، وقـد لـفّ يديـه حـول رقبتها، وأسـند ذقنه إلى كتفها.

لـم تستـطع جيسـيكا وؤيـة وجهـه، ولكنهـا بـلا شــك تعـرف أنها تكـنّ الحـب
 وحنان.

## تعالي إلى هنا .

شعرت بالاختناق، وبغصـة في حلقهـا، فأرادت أن تبكي، وهي تشـعر بنعومـة
 سنوات، ثم سمعت صوت تنفّسه، وهـو يشــمّ رائحـة شــعـرها الزكيـة، ـُم قالـت لـه: /شتتفت إليك توفي.

كان توفي جميل الوجه، وقد تشوّه جســده الصغير تحــت مقعـد السـائق، بينمـا كانت والدته تقود بأقصى سرعة. حسنّا، أيها الطفلان، تعاليا إلى هنا .

كان الصوت الذي ناداهما صـوت رجل غريـب لـم يسـمعاه من قبل، هـل هـو صوت والدهما؟
لا تستطيع جيسيكا رؤية وجه توفي، ولكن عندما نظرت إلى الأريكة، لاحظت أنه كان يز حف على الأرض، وقد حلّ مكان وجهه فراغ أسود. أكيفومي... سمعت جيسيكا تنهّد توفي، وقالت: سأعتني بك، توفي. انظري إليهم، يا جيسيكا
تنحّت والدة جيسـيكا جانبًا، لتــــمح لهـا بـأن ترى الأشـخاص الـذين احتلوا
مقاعد المائدة كلها.
كانت الوجوه كلها يغطّهـا قناع السياسي الياباني، وخلف الأقنعـة، همسـت الأصوات في أذني جيسيكا، فبدا الصوت كدبيب الحشرات الصغيرة على الأرض وفي داخل الجدار ومقابل العزل العلوي.
 الجدران البيضاء، التي أصبحت زرقاء داكنة.

قالت إحدى الشُخصيات إنبا ليست أنا ، وهي تزيل قناعهـا، فبـدا وجـه فر انكـ أبيض شاحبّا، وقد ظهر صدغه الأيسر مكان الثقب الذي أحدثته الرصاصة. لالم
قالت امر أة وهي تخلع قناعها: كنت أنظر إلى البطاقة الخاطئة طوال الوقت. في البداية لم تتعرّف جيسيكا إلى تلك المر أة التي ظهرت بكتفيهـ الـيا المصـابتين

والأزرق، وتقلّدها قلادة في عنقها.

اتتظري، من هؤلاء... ثم فهمت جيسيكا سبب جلوسهم إلى مائدة الطعام في منز لها في منتصف الليل.
 الجالسة إلى المائدة، وقد انسدل شعرها الأبيض على كتفيها، وهي لا تزال تضع القناع. ثم أزالت قناعها البلاستيكي أيضًا. أنا لست أكيفومي، لقد خُدعت، مثلكم تمامًا. اقتُلعت خصلات من الشُعر من جـذور رأسهـا، وضُـرب وجههـا بأداة حـادة،

وربما بقبضة يد قوية.
ألا ترين يا جيسيكا؟ فالت نها والدتها، واللحم والعظام الظاهرة تحت الجلد
لا تتحح لها المجال للككلام.
الساحر ليس الساحر، لقد كان مجرد وهمم.
فكَري في المكان الني يريدك أكيفومي أن تنظري إليه، يُـما انظري في الاتجاه
. المعاكس
سمعت جيسيكا مرة أخرى صـوت احتكاك تحـت الأريكـ، وفجأة شـرت بالطفل بين ذراعيها يفقد حيويته، ويتضاءل وزنه الطبيعي، وتتحوّل ذراعاه اللطيفتان الدافئتان إلى عظام قبل أن يخطفه الموت.

توفي! حاولت جيسيكا أن تصرخ بأعلى صوتها، ولكنه علق في حنجر تها. سـمعت الـدوي القوي الـذي حـاول أن يسـحبها بإلحـاح مـن غرفـة الجلـوس الليلية المعتمة، وعلى الرغم من الإحسـاس بالو حدة والعزلة إلا أنها قاومـت الحـودة إلى الضوء من دون أن يكون لديها أحد.

## 94

سألت سيسي سـارفيلينا: "كـم السـاعة الآن؟"، تـم سـمعت جيسـيكا أصـوات ضـحك وموسيقى مبتهجـة زائفـة تحسّنـن المـزاج، فتـنـاءبـت، ونظرت إلى السـاعة،

وقالت لها:
"الرابعة صباحَا"، ثـم حـدّقت جيسيـيا إلى جـدران غرفة الجلوس البيضاء، رأسها على الوسادة والهاتف على أذنها، وقـد عـادت اللو حـات إلـى مكانها، إلا أن قميصـهـا التصـق بظهرهـا، وفاحـت منـه رائحـة العـرق، ولا يـز ال في إمكانها سـماع صوت الخنافس داخل رأسها.

تناولت سارفيلينا لقمة من طعامها، وقالت: "نحن نتناول وجبة الفطور بالفعل هنا، ويتحتّم عليّ أن أقول إنه عندما يسافر المرء بمفرده، فإن الموظف الكفؤ لعمله يستحقّ الحصول على وزنه ذهبًا، ولقد أجريت للتو محادثة مشوقة مع النادل حول العسل المحلي....". قالت جيسيكا بشكل حازم، وهي تغطّي عينها بمرفقها: "إهنا الرابعـة صباحّا،
"بالتأكيد، أوه، يجب أن تكون الساعة الرابعة، حسنًا، أينّا يكن الأمر، يـا نيمي، لقد أخبرتك قبل أن أترك قضية أورينكـولاتي التي أتـارت اهتمـامي بشـدة، وهـو مـا
 بيلوسوفا، وقد أجريت الكثير من الأبحات حول الكامبو وتأثير اته على الصحةة...". دلّكت جيسيكا جبهتها، وقالت: "سارفيلينا، أعتقد أنه لم يخبرك أح أحد بــ ...". "على رسـك، يـا نيمي، فقـد استيقظت بالفعـل، ويمكنـك الاستماع إلـى مـا ينبغي أن أقوله، هل تتذكّرين ذلك اليوم في مكتبي، عندما قلتُ إني وجدت مادة مـا

في أصابع بيلوسوفا وكذلك تحت أظافر ها؟ حسنًّا، يبدو أنه حصـل نوع مـن انقطـع الاتصال في هذه المر حلة، ولكنني غادرت لقضاء إجازة بينما كانت الأمور لا تزال قيد البحث، ومن الواضح أنه لم يتمكّن أحد من الوصول إليك الـيك ...".. "السبب في عدم تمكّن أي شخص من الوصول إليّ هو أنني لست..."." "أئا يكن الأمر، فقد تمّ تحليل تلك المادة، وهي رغوة بيل بولي يوري يوريثان الخلوية". كانت جيسيكا على وشك إفشاء سرها، وإخبار سارفيلينا بأنها لم تعد تعمل في
 تجريها الطبيبة الشرعية فضولها.
"البولي يوريثان؟".
"إنها رغوة البولي يوريثان الخلوية، فعندما يتغيّر اللـون على الأصـابع وراحـة
 تمسك بإحكام بمقوض مركبة آلية".
عدّلت جيسيكا جلستها، وقالت: "أيمكن أن يكون مقود ما؟". "ربما يكون مقود مركب".
أغمضت جيسيكا عينيها، وعندما فتحتهما في وقت لاحق، رأت كل الأحداث بوضوح، فظنّت أنها عادت إلى الحلم الذي كانت تشاهده فقط. كيف يبدو صوت والدي؟ أبعدت البطانية عنها، وركضت إلى المطبخ.

## 95

لقد مرّت ساعات منذ أن أطفأت التلفاز، ولكن الرجـل لا يـزال يردّد الأخبار
 المضروبة بالسلاح مقابل شبكية العين، والشُـابات يرتـدين زي التلاميـنـ، والضـلوع تبرز من عظام صدورهن، بعد أن قطّعت أذرعهن وسيقانهن، ودُقِّت المسـامير على
 وسالت دماؤهن التي شكّلت بركّا عميقة.
كيف يمكن أن يبدو ... إنه يغطّي وجهه بيديه.
 الباب، حتى ألقى لمحة أخيرة على تمثال رجل معلق على الصليب، وعلى رأسه إكليل من الشوك.

t.me/soramnqraa

## 96

فتحت جيسيكا حاسو:با المحمول، ونقرت فوق البريـد الإلكتروني الذي أرسـله
 المستعادة، وفتحتها كلها دفعة واحدة في الوقت نفسـه، فكانتا الصـور الشُخصية التي رسمتها ليزا كلها، إلا أنها لم تكن الأصلية، ولكن جودتها بدت الـا عالية بما فيا فيه الكفاية.
 أزرق داكنًا، لا أبيض، ثـم نظرت إلى صـور الــــلفي التي التقطهـا كيكس مـايس في
 كانت تملأ الجدران غندما زارته ويوسف.
 حيازنها بعد الآنن، وهي رسومات ليزا يامـاموتو بعنوان المانغـا، والتي كانـت لـديها فقط، وتتضمّن مشـاهد الجـرائم، وحـور البغايـا القتلى، وهـنّ النسـاء اللـواتي أزلـنـ الأقنعة في الحلم الذي راودها.
 فازيلوستروفسـكي في سـانت بطرســبورغفي 12 تشــرين الثـاني 2018... ترتـــي زي تلمينة يابانية.

$$
\begin{aligned}
& \text { ميب لوس... } 1992 \text {../أمسترد/م شُباط 2019. . لغيف... } \\
& \text { تمار اغوغيلي، أوكرانيا، } 6 \text { حزيران } 2019 .
\end{aligned}
$$

لقد سبق أن شـاهدت جيـسيكا وجه تامارا الفائقة الجمـال، والشــقراء الشُــعر في

 إن كانت تتذكّر شكلها بشكل دقيق.

الأحذية، الأظافر، الحقائب، المطاعم، غروب الشمس، وصور السيلفي التي
 الأثقال، وعند ارتياد النوادي الليلية ودور السينما، وركوب المصاعـاعد، والتجول في الشارع، وركوب الطائرات، ثـم فجأة ظهرت مجموعة مـن الشـابات يقفن في ميدان في أوروبا الوسطى أمام مبنى قديم مزخرف من الخلف، ويشير الموقع إلى الأوري الوبرا الوطنية والباليه في لفيف، التـاريخ: 8 حزيران 2019، حفل توديع عزوبية جيني \# المحيط \#13 العروس، نقلت جيسيكا عينيها من هاتفها إلى الملف الذي يعرض صور تمارا غوغيلي والمعلومات التي تشير إلى زمان ومكان التقاط تلك الصور.

$$
8 \text { حزيران... ما هنا بحق الجحـيم، أهي ليزا؟ }
$$

تطابق التاريخان، ولكن لم تكن أي واحدة من الفتيات الظاهرات في الصورة
تمارا اغوغيلي
واصلت جيسيكا التصفح، والبحـث عن لـون الأظافر، وهي تخوض سباق الصور التي كانت تتفحَصها عيناها، ويحفظ عقلها التي انتقتها منها. 5 شباط 2019، منزل آن فرانك، أمستردام \# لا تنسَ \# الهولوكوست \#
إنهما اثنان من أصل ثلائة.

شعرت جيسيكا بغصة في حلقها.
У،
جانب خمس فتيات شابات، وجيسون نير فاندر يقف إلى يسارهن . عاودت جيسيكا تصفّح الصور من جديد، ولكن بسرعة أكبر هذه المرة.
 رأت جيسـيكا المنشــور... ستريلكافاسيلهيبيسوجو أوسـتروفا، سـانت بطرسـبـرغ.

$$
10 \text { تُشرين الثاني } 2018 .
$$

> لقد وقعت ثلاث جر ائم قتل في المدن التي كانت تسافر إليها ليزا. ثم تذكّرت جيسيكا أين رأت تمارا غوغيلي من قبل .

## 97

اتّصلت جيسيكا بيوسف ثـلاث مـرات عـند السـاعة 12:30 مـن بعـد منتصف
 الذي ينزّ من سدّ خُرق حديثّا الِّا
ارتفع صوت امر أة قائلًا: "ما الخطب...؟؟"، بينما اندفع يوسف إلى الرد بحماسة. قالت له: "آسفة على الإزعاج....".
"إنك تتصلين في وقت غير مناسب، جيسي، كما أن بطارية هاتفي توشـك على
النفاد".
"اسمع، يا يو سف، يبدو أن الأمور أصبحت في غاية التعقيد، أولًا، سبق لك أن
 قبعة، وهو يغـادر مركـز خوسيه رودريغز في الوقـت الـني قتـل فيه. ثانيّا، أظهـرت

 الثلاثاء، في 26 تشرين الثاني، وعلى الرغم من أن الوجه لم يكن مرئئًا، فإن الملابس السوداء والقبعة تبدو لليزا، فقد ارتدت الزي نفسه في منسُور نشر تـه عـبر الإنستغرام حديث نسبيًا، وقد عثرت عليه عندما تصفّحت صور ها مرة أخرى". سادت لحظة صمت، ثم سمعت جيسيكا صـوت إغـلاق البـاب قـبل أن يقـول لها يوسف: "هل تقولين إن ليزا هي مـن قتلـت خوسـيه رودريغز، بعـد أن أرسـلت الرسالة إلى والدها؟".



بالإضافة إلى ذلك أكّدت الزوجة أنه كان يتجنّب التحدث باللغة اليابانية، ولكـن ألا تذكر أن ليزاعندما تحدّثت باليابانية عبر الهاتف، ادّعت أنها تتحدّث إلى والدها؟".
قال لها يوسف: "أتعنين ياكوزا؟".
"لا أعتقد أن المافيا اليابانية لها علاقة بـذلك، بـل أرى أن ليزا روّجـت أخبارُا
 أدلة تؤكّد تعاملها معها والمشار كة في أنشُطتها". شعرت جيسيكا بارتجاف صـوتاتها وبتدفّق الدم من عروقها، بعد أن مرّت أسابيع طويلة على آخر مرة شُعرت فيها فيا بأنها على قيد الحياة. "لكن أكيفومي...". "أنت لا تفهم ما أعنيه، يوسف، ليزا ياماموتو هي أكيفومي". خيّم صمت مطبق عليهما للحظات. ثم أضافت قائلة: "لـذلك أرسلت ليزا رسالة يـاكوزا التي كتبتها بنفسـها إلى والدها لتكون إلى جانبه عندما ترتكب جريمة القتل".
"بالضبط يوسف، فلم تكـن لِيزا مجرد جزيء مـن المنظمـة، بـل كانـت مروجـة نشُطة للخدمات الجنسية، فكّر في كل تلك اللوحات على الجدران، فقـد كـان لـدى

 بشعور ليزا تجاه جيسون الذي بدا مر تبكا وقلقًا إزاء تصرفاتها تجاهوها". "من شأن ذلك أن يفسّر المسألة، وبالتأكيد...".
"أتذكر اللوحة التي شدّتني إليها في منزل ليزا؟ْ لـم أستطع يومهـا التوقفـ عـن

 حزيران، وهي ترتدي ملابس المانغا". "ماذا الذي تقولينه، بحق الجحـيم؟".
"إذا تصفّحت صور ليزا التي نشـرتها على صفحتها عبر الإنستغرام في شـهر حزيران، فستزى أنها ذهبت إلى لفيف لحضور حفل توديع عزوبيـة صـديقتها في
 همس يوسف إليها قائلّا: "يا إلهي".
"أعتقد أن كل لوحة من لوحات المانغا التي رسـمتها ليزا لهـا نموذج حي أو ميت، في الواقع أراهن على أن ليز ا رســت جميـع بائعـات الهـوى اللـواتي قتلتهنّ، وبالأخص بيلوسوفا، لازاكوفيتُ، لوس، وغوغيلي...وقد حظين جميعهنّ بشرف
 الأدلة في مقر الشرطة". ســعت صـوتَاصـادرٌا مـن يوسـف، فبـدا وكأنه كـان يحـكّ رأسـه، أو ينظّف

أسنانه.
"ما تقولينه لا معنى له، ليزا...".
"إنها امرأة شـابة، وقـد قـال بونسي إن عشـرين في المئة مـن مشـتهي الأطفـال
 النساء، وتسيء معاملتهن؟ إنها عادة باهظة الثمن، وربما عملت ليزا في هذا المجـال من أجل الحصول على الامتيازات فقط".
"لا أعرف ما الذي يمكن أن أقوله، جيسي، إذ يبدو تصديق ذلك صعبًا".
 التورط في النشاط الإجرامي هو تعرّضها للابتز از، لأنه لـم يكـن أمامهـا خيـار آخر، وهذه الأنواع من الافتراضات كانت تثير دائمًا غضبك"، هـحبت جيسيكا معطفهـا،

 مصداقيته وثقة جمهوره، لـلك اختلقـت مسألة إساءة معاملتها وضر بها، وعندما أعلنت عن ذلك قضت على مصداقيته تمامًا".

تنهّد يوسف، وقال لهـا: "حسـنـا، جيسـيكا، لنفـترض أنـك محقـة في تحليلك، أيمكتنا القول إن ليزا أنشـأت ملف أكيفومي الشخصي لفضـح المخطط بأكملـه، أعني الهاشتاغ وموقع ماسايوشي؟؟".
"حقًا، كان تعليق أكيفومي بمثابـة دليل خفي بالنسـبة إلينـا، فكـان يُـترض أن
 أفراد العصابة قد شـاركوا في ذلك المخطّط، فما كانوا ليعر فوا أنه كـان يتصـدّر قائمـة ليزا، فقد أرادت أن تختفي من دون أن تكسب المزيد من الأعداء، وهـذا مـا جعلهـا





"يوسف؟" .
"نعمه، أنا آسف"، بـدا كمـا لـو أن صـوت يوسف تحوّل إلـى نقرة، تـم أضـاف


 ليزا قاربًا كلما احتاجت إليه مبن دون أن يجرؤ على طـرح أي أسئلة عليها، وهـذا كان سبب تمسّكها به، وقد أحضرت أولغا أعضاء العصابة والنساء الجمـيلات إلى الجزيرة في منتصف الليل، ثم اختار أحدهم عددًا منهنّ ونقلهنّ إلى روسيا أو أستونيا، وفي تلك الأثناء بقيت ليزا في هلسنكي، وقتلت جيسون، ثم رودريغز" ".
"انتظري لحظة.... لماذا قد تقتل ليزا رودريغز؟".
"أعتقد أن أولغا بيلوسوفا كانت تقود ذلك المركب ليلة السبت، وهي ترتدي زي المانغا لأنها اعتقدت أنها ذاهبة إلى العمل، ولكن انتهى بـا با الأمر إلى أن تقـوم

بأمر مختلف تمامًا، فقد اتّصلت بي سارفيلينا منذ قليل، وأبلغتني بأنه عُثر على مـادة البولي يوريثـان تحـت أظـافر بيلوسـوفا، ويعـود مصـدر ها إلى مقـود مركـبـ، كمـا
 على المراكب في البحر الأسود قبالة أوديسا. لقد عرفت ليزا جميع الفتيـات اللـواتي
 بأكمله إلى سودرسكار، كما سبق أن ذكر هارغولا أن البح البحر كان هائجّا تلك الليلـة،

 اتجاه ساعة تقريبًا، وعندما عادت في النهاية إلى المرسى، انتهى بrا الأمر إلى الغرق في مياه البحر بطريقة أو بأخرى، وبعد ثلاثة أيام عثُر عليها جيثة هامدا على بعد ثلاثئمئة متر".
"من يمكن أن يكون حاول إنعاشُ أولغا؟ إن ذلك الأمر الوحيد الذي ــم أجـد
له إجابة".
"لا بد أن تكون أولغا من قادت المركـب مـن أورينكـولاهتي بنفسـها، لأنه هـم يُعثر على قارب آخر يشُبهه في صباح يوم الأربعاء".
"أتعتقدين أنه كان برفقتها شخص آخر على متن المركب؟؟ قالت سـارفيلينا إن
شُخصا ما أراد أن يُنقذ حياة أولغا...".

## "بالضبط".

"أودّ أن أطرح عليك سؤالًا يحيّرني، ما دافع ليزا إلى قتل رودريغز؟ كنت أفكّر في ذلك عندما وجدنا معطفًا واقيًا من المطر ورذاذ سائل تنظيف في مقر عمله، وعلى ما يبدو كان رودريغز في القّارب برفقة أولغا، وربمـا كـان يراقبهـا،



بصماته عن المقصورة".

قال لها يوسف: "لكن جيسون كان تلك الليلة في أورينكو لاهتي أيضًا". ضغطت جيسيكا بإصبعيها الوسطى والإبهام على صدغهانها وقالت: "وربما لم يكن في ذلك المكان، بل كان هاتفه فقط الـذي أخذتـه ليزا...". أغمضـت جيسيكا
 رأسها، ولكن بدا أن الخيوط المبعثرة بدأت تتّحد معًا، وتتشــابك فيمـا بينهـا بشـكـل
 أي وقت مضى. مرآب الدراجات، غرفة الغسيل، طوب زخرفي، جص.
"يوسف...".
"ماذا؟".
"هل تذكر صـوت الغسـالة الـذي انبعـث مـن شـقة ليزا في المـرة الأولى التـي
توجّهنا فيها إليها للتحدث إلى إيسي؟"...".
"إذا كانتا تملكـان غسـالة، لمـاذا استخخدمت ليزا غسـالة غزفـة الغسـيل؟؟". لـم يجب يوسف على سؤالها، فأضافت قائلة: "فكّر في الأمر مليًا، يـا يوسف، لقـد أراد جيسون رؤية ليزا، ولكن ليزا النظرت اللحظة المناسبة للالتقـاء به، لأنها أرادت أن يختفي في الوقت نفسه الـذي ستختفي فيـه، فالتقيـا في وقـت مبكـر صـي مرآب الدراجات، حيث قتلته، ولكن ما الذي يمكنك أن تفعله بجثة في وسط مدينة هلسنكي، خاصة إذا كانت في متناول يدك الأدوات ...".
صدتت جيسيكاعندما تنّهت إلى أنها لم تعد تسمع أي صوت في الطرف الآخر. "أما زلت تسمعني؟".
سمعت ثلاث رنات، فقد نفد شُحن بطارية هـاتف يوسف. وضـعت جيسـيكا
 الجص، زيارة غرفة الغسيل، الضجيج الذي سمعه الجـار في منتصف الليلـ... لقـد

حاكت ليزا مكيدة محكمة حتى تُخفي جيسون من دون أن تترك أثرَا له في أي مكـان يفكّر فيه أحد البحث عنه... ثم توارت عن الأنظار ... نهضـت جيسيكا مـن من مكانها، فلا يمكنها الجلوس مكتوفة اليدين في انتظار مكالمة يوسف، بل عليها أن تتحرّك كِ في الحال.

## 98

مرّ الكائن القصير القامة والمترهل أمام الباب المعدني الغائر، والجدران التي عليها خربشُته، ثم صعد إلى الدرج القصير المؤدي إلى أعلى إليوكسـينكاتو، إلى الشقة الخضراء الباهتة في الز اوية، وقد كتب على الجدار بـالغر افيتي بجانـب الـريرج كلمة CHUCK ولم يكن يهمّ معناها. كانت الفرصة لتفحّص الشارع المهجور متاحة، فتلألأ الإسفلت الرطب مشل


 النظر وسط الشارع الذي كان مهجورًا منذ لحظات، مترقبًا مرور أي سيـارة قـد تمرّ من أمامه.
رأى انعكاس السيارة، فبدا أنها سيارة أجرة، وقد توقّفت على بعد عشـرة أمتـار منه تقريبًا.
عندما نظر من فوق كتفه، تعرّف إلى المـر أة ذات الشـعر الـداكن التي تترجّل
 ويتولد بيلكي، ثمم استدار وسحب سجائره من جيب معطفه.

## 99

ترجّلت جيسيكا من سيارة الأجرة، كـان الشُـارع فارغَا باستـتُناء بعض المـارة الذين يعتمرون القبعات، ويدخّنون السجائر، ومن خلال ما تناهى إلى سمعها، تبيّن إنهم يتحدّثون عبر هواتفهم.
صدر صوت صاخب من رنين الجرس، تُم دنعـت جيسـيكا البـاب، ومشـت نحو المصعد، فالتقت بإيسي في الممر .



 خصوصًا وأنها لم تعد شرطية، ولكن إيسي لا تعلم باستقالتها، وربما لا ضرورة إلى أن تعرف تلك الحقيقة.

## 100

انطلق جرذ نحو بقايا قطعة هامبرغر، ثم عاد أدراجه إلى البالوعة.

 المبنى، فتبعها الرجل بخطوات سريعة، ووضع قدمه في شُق الباب قبل أن ينغلق، ثُم انحنى بحيث أصبح من المستحيل أن يراه أحد داخل المبنى.
 ثقيلة ضخمة، وقد وقفت امر أة شابة شقراء بالقرب منها.
ما الذي يجري بحق الجحيم؟ نزلت المرأتان الدرج إلى اتجـاه القبو، فتـنفّس الرجل بعمق، وعبر الباب، ثُم تسلّل إلى بيت الدرج المظلم.

## 101

أدخلت إيسي يدها في جيب سترتها، ونظرت بتشـكك إلى جيسيكا، وسـألتها بصوت حاد نوعًا ما: "ماذا يحدث؟"
"اطمئني لم يحصل ما قد يجعلك تقلقين بشأنه، ولكنني بحاجة إلى إلقاء نظرة سريعة على غرفة الغسيل، هل تسمحين لي بالدخول إليها؟".
 إيسي المطرقة الثقيلة إلى جيسيكا، انزلـــت المفاتـتح من بين أصـابعها الطرية، وتردّد صدى الاصطدام في بيت الدرج، فالتقطت إيسي المفاتيح، وشقّت طريقها إلى الطابق السفلي، وعندما وصلت إلى مقصدها، أدخلت المفتاح في ثقب قفل الباب ثم فتحته. تبعت جيسيكا إيسي التي تنحّت لتسمح لها بالمرور.
سارتا أسفل المدخل الطويـل ذي السقف المـنخفض في اتجـاه غرفـة الغسـيل الواقعة في نهاية الممر.
 النيون المنتشرة على مسافات متساوية بين مجاري الهواء والكابلات الممتـدة على

طول السقف.
فتحت جيسيكا باب غرفة الغسيل، وصوّبت ضوء هاتفها نحو أحد الجـدران،
ما جعلها تعثر بسرعة كبيرة على مقبس الضوء.



 الجدار الأبيض، وهي تحمل المطرقة الثقيلة.

## 102

ألقت جيسيكا بالمطرقة الثقيلة على الحائط الذي سبرت غوره، وكأنها سكين حارة ألقت بهاعلى قالب زبدة، فانتشرت سحابة من غبار الجص الرمادي اللون، ما إن هوت الحجارة على الأرض.
قالت جيسيكا لإيسي بحزم: "ابقي بعيدًا، ولا تتقدّمي خطوة واحدرة واحة". عندما هـدأ الغبـار، تبـيّن لجيسيكا أن بعض الحجـارة سقطت داخـل الحـيائط
 رائحة تعرفها جيسيكا حتى ولو كانت تغرق في نوم عميق، إنها الرائحة الكريهة التي تفوح من الجثث. إنها جثة جيسون.
أمسكت جيسيكا بـالمقبض الخشـبـي بكلتا يـديها، ورفعـت المطرقة الثقيلة مرة
 يُفترض أن يكون جثُمان جيسون، كانت تضرب حواف الحفرة حتى توسّعهاها تـم مـا إن نفضت الغبار عن وجههـا، حتى رأت كيسِـا بالاستيكيًا أسود، استقرّت عليه طبقة مـن الغبار والحجارة، فألقت جيسيكا بالمطرقة أرضًا، وتلمّستـت بأصابع يدها التيا التي يغطّي أطر افها الغبار، الكيس، فشعرت بنعومة ما في داخله وصلابته في الوقت نفسه.
 وسطه، وحين تفحّصته لفترة أطول، تأكّدت أكثرُ بأنها عندما ستفتحه، سترى جثّة رجل وفروة رأسه وجبينه وأنفه وخديه.
 أصبحت أكياس الجثت السوداء نادرة، لذا استبدلت بأكياس بيضاء لأنها تُسهّل على

فريق التحقيق العثور على الأدلة، ولكن عندما يتعلّق الأمر بتغطية الجثة تغطية تامة،
 الغرض من وضعها في الكيس تسهيل العمل على المحققين. كرّرت جيسيكا كامهاه، وهي تخاطب إيسي قائلـة: "لا تتحرّكي من مكانـك إيسي"، وهي لا تزال تقف عند البـاب، تـمـ سـعلت، والتقطت المطرقـة الثقيلـة مـرة أخرى، ورفعتها في الهواء مرة أخيرة، وهوت بها على مكـان أكثـر انخفاضِـا محطمـة الجدار على ارتفاع نصف متر، فصدر صوت مكتوم في جوف الجدار قبل أن ينهار، ، وتتساقط الحجارة على الأرض.
أمسكت جيسيكا بطرف الكيس بكلتا يديها، وحاولت إخراجـه من الفجوة، وهي تكافح وتشــّ بكـل قوتها، في النهايـة تحرّك الكـيس الثقـيل من مكانه وسقط

جلسـت جيسـيكا إلى جانـب الكيس لتلـتقط أنفانـها، وهـي تمســح جبينها المتصبّب عرقًا، ثم مدّت يدها إلى السحّابِ. لقد حانت لحظة الحقيقة.
إنها تنظر إلى الوجه الأزرق الداكن للشاب، وهي تنظر إلى عينيه وفمـه اللذي اتّخذ وضعية التناؤب، فبدا أنه كان خائفًا لحظة موته. أنا آسغة، جيسون، آسیة لأننا لم نتمكّن من إنقاذك . ظلّ جسد جيسون نيرفاندر يتحلّل في كيس مغلق، وعلى الرغم من دفنه في قبر
 تصدر من الجثيث من أكثر من أربعمئة عنصر، وما إن تفوح ويشٌمّها الإنسـان، حتى أنى يستحيل أن ينسـاها أو أن يخلط بينهـا وبيـن رائحـة أخرى مرفقها، ونظرت بعينين دامعتين إلى إيسي، التي لا تز ال تقف أمام باب الغرفة، وقد
 المكان، فقالت لها: "عودي إلى بيت الدرج، إيسي، واتّصلي بالشُرطة في الحال".

لكن إيسي لم تتحرّك من مكانها، وقد بدت في حالة ذهول مـن هـول الصـدمة، بينما تابعت جيسيكا كالامها قائلة: "ليس عليـكِ أن تري هـذا ..."، أغلقت جيسيكا الكيس مجددًا وانتصبت واقفة، إذ كان عليها أن تتّصل فورًا بيوسف أو هيلو.
 خطوة نحو الثغرة التي أحدئتها في الحائط، فلاحظت أنه لا يزال في داخـل الحفرة كيس عالق تحت الحجارة، فرفعت هاتفها ونظرت إلى الأسفل. إنه كيس جثث آخر .
رفعت جيسـيكا الحجارة المتساقطة حتى تتمكّن مـن الوصـول إلى الكيس الثاني، فكان يتوجّب عليها هدم الجزء السفلي من الحائط للوصول إليه، ولكن قبل أن تفعل ذلك، حاولت التعرف إلى صاحب الجثة. أمسكت جيسيكا بهاتفها، وصوّبت ضوءه نحو السحاب، تم أمسكت به به بيدها الأخرى، وحاولـت أن تسـحبه، ولكـن مـن كثـرة الغبـار المـتراكم عليـه، لـم ينغتـح السحّاب بسهولة.

توترّت جيسيكا وتجمّدت في مكانها، مـا إن ظهر الوجـه داخـل كيس الجثـت
الثاني، فهو وجه يشبه إلى حد ما المئات من الصور التي شاهلتها جيسيكا، ولا شك في أنها جثتها.
أدر كت جيسيكا فجـأة أنها ارتكبت خطـأ فادحُـا، مـا إن رأت الوجـه اللذي لـم تتوقّع أن تجد جيته في هذا المكان، إنه وجه ليزا ياماموتو .

## 103

قرع راسموس باب مكتب هيلينـا لابي، وعنـدما لـم يتـلَّقَ ردًّا، أدار المقبض، وفتح البـاب، فرأى هيلو تجلس خلـف مكتبها قبالـة النافذة، ويـداها مطويتـان في

حضنها، ولم تظهر أي رد فعل لدخوله مكتبها.
سألها راسموس: "هل أزعجك دخولي؟".
تنهّلت هيلو، وهي لا تزال مغمضضة عينهها.

 الذي تنعله في هذه الساعة المتأخرة من الليل، سوسيكوسكي؟ عد إلى منزلك"، إلا أن راسموس اقترب من مكتبها، وأغلق الباب خلفه، وقال لها: "أعاد المكتب تنظيم الفرق، وأردت أن أخبرك بأنني لم أعد أعمل على قضية عصابة المانغا بعد الآن...
ولكن ربما كنت تعرفين ذلك من قبل".

تجهَم وجه هيلو، وهزّت برأسها، ونظرت إلى ساعتها الذكية، وقالت بصـوت
هادئ وحزين: "إنهم لا يخبرونني بأية تفاصيل".
"ولكن بصغتك المسرفة على التحقيق، فأنت..."."
"هل سمعتني، يا سوسيكوسكي؟ إنهم يتركونني وحيدة في الظلام، في النهاية ضاع كل شيء ما إن هبطت تلك النسور وحطّت من جديد هنا ..."، لم يرَ راسموس هيلو ويلو في مثل هذه الحالة السيئة من قبل، كان أمامها على الدكتب منذ الأمس ثُلائة أكواب قهوة فارغة، وطبق معجنات، وهو أمر غير اعتيادي بالنسبة إلى المشرفة بشك الـل عام. وقف راسموس أمام مكتب هيلو، وقال لها: "أئا يكن الأمر، فقد توصّلت إلى معلومات تتطلّب امتمامٌا عاجلًا، ولست متأكدًا من الذي يتحتّم عليّ إبلاغه، إذ لا

ينبغي تأخيره..."، أدارت هيلو رأسها على مضض نحو راسـموس، وقالـت لـه: "مـا اللذي تودّ أن تُبلغ عنه؟"
"هل تـذكّرين عندما راجعـت البيانـات الوصفية المتعلقـة بصـورة منـارة ليزا
ياماموتو منذ أسبوع تقريبًا؟"
"نعم، أتذكّر ذلك بوضوح"، ثم دلّكت جبينها، وأضافت قائلة: "آيفون 7 أو أيتا
كان...".
"إنه آيفون 8، وقلت حينها إن كل ما يمكننا الوصول إليه هو المعلومات الثقنية
المرتبطة بالجهاز، لا بمالكه...". "نعمه، الأمر الذي جعل التحقيق كله من دون جدوى...".
"... مـا لـم نتـمكّن مـن الوصـول بأعجوبـة إلـى تحديـد موقـع الهـاتف بطريقـة
أخرى ومقارنة بياناته الوصفية بالبيانات الوصفية التي حصلنا عليها بالفعل".
 كفيه عرقًا، إلا أنه لا يعرف كيف يتعامل مع التطور، أو مـا إذا كـان هنـاك أي طريقـة يمكن أن تجععل ذلك ممكنًا. وهذا هو الجنون بحد ذاته.

قالـت هيلـو بنـبرة ودودة مغـايرة لنبرتهـا الفظـة المعتـــدة: "باللغـة الفنلنديـة،
سوسيكوسكي".
"أجريـت تحلـيلَا على صـور ليزا يامـاموتو، فتبيّن أن غالبيـة الصـور التُقطـت بواسطة هاتفها، بينما التقطت الصور الأخرى بواسطة هـاتفـ مختلف، وأعتقـد أنـه مـن الطبيعـي أن يلتقط الأشـخاص الآخـرون صـورًا للـــدون، ثـم يرسـلونها إليـه لتحريرها ونشر ها". "وماذا يعني ذلك؟"
 ولفيف، إذ قامت ليزا ياماموتو بنشر الكثير من المنشورات عبر الإنستغرام بعـد كـل

رحلة قامت بها، وخلال هذه الر حلات التقطت جميع الصور التي ظهرت فيهـا ليز|

 صورة المنارة".
قالت هيلو: "هـل تقول إن مـن التـطط صـورة المنارة كان يرافق ليزا في تلك الر حلات؟ هل تمّ تصوير اللقطات لليزا والآخريات بواسطة الهاتف نفسه؟ ". "نعم، على سبيل المئال، التقطت هـذه الصـورة الجماعية في لفيف، في في حفـل توديع العزوبية، والتقطت بواسطة هاتف المشرف، وهنـاك مـا يصـل مجموعه إلى
 يشير إلى قيام ثلالثة عشُر شخصًا بالر حلة".
قالت هيلو بهدوء: "أي أن الشـخص المفقود الـذي لـم يظهـر في الصورة، هـو الشخص الذي التقطها بواسطة هاتفه".
"بالضبط، وقد تحقّقت من شر كة الطيران التي حجزت عبرها المجموعة...". "حسنًا، من كان ذلك الشخص؟؟ "إنه الأمر الأكترُ غرابة في كل ما توصّــلت إليه، هيلو ... إنه شُـخص تجاهلنـاه

## 104

تفحّصت جيسيكا وجه ليزا ياماموتو المشمع، وقد تدلّى شعرها الأسود على عينيها المفتو حتين، وهي فاغرة فاها، فبدت وكأنها تحـاول أن تصرخ لتستيتظ مـن كـابوس أبـدي، إن امتـزاج الجمـال بـالموت لـيس بـالأمر الجديـد علـى جيسـيكا، فماضيها لا يسمح لها بأن تنسى كيف يمتز جان معا، وهذا المزيج يلاحقها باستمرار في أحلامها ويقظتها، كما ينعكس على المرآة كل يوم وكل ليلة تنظر فيها إليها. شعرت جيسيكا بنسيم جليدي يلفح وجهها، فهي تعلـم أن والـدتها في الغرفـة

معها الآن.
حاولت أن أحنّركُكِ، يا جيسيكا .

شُعرت جيسيكا بقلبها ينبض بشدة.
لا يحتاج الساحر إلى معرفة البطاقة التيتختارينها، يا جيسي، بل يحتاج فقط إلى معرفة البطاقة الموجودة إلى جانب بطاقتك. بعد ذلك تتضح كل الأمور، وتعود إلى مكانها الطبيعي. خغة اليد.

قالت لها إيسي: "كان ينبغي أن يختفيا إلى الأبد".
سمعت جيسيكا هاتفها يرنّ في جيب معطفها، وهي تتّجه نحو المر أة الأخرى. سألتها بصوت أجشّ : "ماذا تقولين؟".
 قدمًا، فسُعرت جيسـيكا بقســريرة تسري في ركبتيها صـودًا إلى ظهر هـا، فرقبتها،
 يدها: "ما كان يفترض أن يعثر أحد على ليزاو وجيسون".

في تــك الأثنــاء رفعـت إيسـي المطرقــة الثقيلــة عـن الأرض، وأمسـكت بها بإحكام، فمرّت نصف ثانيـة قبل أن تـدرك جـيسـيكا أنها لـم تـأتِ إلى هنـا بصـفتها شُرطية، وأن لا سلاح في حوزتها.
قالت إيسي بهدوء، وهي تقترب منها أكثر: "ما رأيك في البحث عنهما هنا؟". هسهست مصابيح النيون في السقف بصـوت ارتفـ أكثـر فأكثر مـع كـل دقيقـة
تمرّ، وهي لا تزال تنير الغرفة.

وقفت جيسيكا على قدميها على مهل.
هزّت إيسي رأسها، وقالت: لم تكن ليزا أكيفومي، بل كانتت ليز ا حمقاءـا..."،
 هل تعتقدين أنها كانت مهتمة بالمانغا؟ لا، فقد كنت أنا الفنانة الموهوبة صاحبة كل

تلك الرسوم".
"لكن لماذا...؟".
"كنت أعاني دائمًا من شعور سيئ ينتابني، جيسيكا، بالطبع إنه في داخلي، ومـن


 بائعة الهوى المقيدة بالسرير، وهي تدرك أنها ستخسر حياتها... فتضـغط بقـوة أكبر للتمسك بها، وأنا أراقب انطفاء نور عينيها". خطت خطوة أخرى نحو جيسيكا، والجثة بالقرب منها، وما إن شدّت قبضتها على المطرقة الثقيلة، حتى أصبحت بر اجمها بيضاء، فبدا كما لـو أنها تفرغ غضهبها على تلك المطرقة، ثم بدأت تؤر جِح رأسها الحديدي في الهواء اله بما بـا ينذر بالسوء. "هل كنت طوال الوقت أكيفومي...؟"."
"ليس لديك فكرة حول مدى أهمية إخفاء هويتك عن الجميع في هذا المجال
"هل كنت المسؤولة عن إرسـال الرسـالة إلى خوسيه رودريغز ووالـد ليزا... وموقع ماسايوشي. فاي، وهاتف عصابة المانغا؟".
 الإطلاق، لذا ساعدتها في كل ما يتعلّق بالحاسوب بالإضافة إلى مر اقبة عدد متابعيها عبر مدونتها، ما سهّل الأمر عليّ لإضافة ماسايوشي. فاي إلى معرف التحليلات". "حسنًا، هل تعمّدت القيام بكل ذلك؟" هِئِ


 محتالة، وأرادت مغادرة البلاد، بعيدًا عن الطريقة التي تنفّذ بها العصابة عملياتها، إلا أن الأدلة التي جمعتها الشر طة لم تكن كافية لاعتقـال أي مشُتبه بـه. خـلال الأثــهر
 المتو حشة والعنيفة على قرص صلب، وهذا ما جعلهم هدفًا مثاليٌا للابتزاز" . راقبت إيسي رد فعل جيسيكا، والذي بـدا أنه لا يشـير إلى دهــتـها، فتظاهرت بالابتسـامـام،




 تأكيد... والتي توارت عن الأنظار إلى الأبد".
رنّ الهاتف في جيب جيسيكا مرة أخرى .مكتبة .. سُر مُ مَن قرأ
"لذلك كانت ليزا..."، صمتت للحظات، ثم تابعـت كلامهـا قائلـة: "... تجيد
خلط الأمور ببعضها، كما كان يُشترض أن تبقى كل الأمور على حالها، لهذا السبب لا يمكن الرد على هذه المكالمة، جيسيكا".

اقتربت إيسي منها خطوة، وبالكاد كان يفصل بين المرأتين متر تقريبًا، فكّرت

 وهي تـدرك أن عليهـا أن تكسـبـ الوقـت، لكـن مـا مقـدار الوقـت الـذي يمكنهـا أن تحصل عليه؟ دقيقة أم دقيقتين؟
وماذا سيحصل لها بعد ذلك؟ لا أحد يعرف مكانها، ولن يندفع يوسف وإرني إلى هذه الغرفة هذه المرة لإنقاذها، كما لن يقتحم فريق الو حدات الخاصة المكان.
"لكن ماذا عن الهاتف؟ فقد وجده المحقِّق في اليوروبول في غرفة ليزا...". ابتسـمت إيسي، وقالـت: "ولكنها لـم تـكـن غرفـة ليـزا، بـل كانـت غرفتـي، في الحقيقة لم أعد إلى الشُقة حتى الصباح الذي حضرت فيه لاستجوابي، وقد حفرت حفرة في الجدار، على الرغم مـن أن الوقـت كـان قصيرًا، وتوقّعت أن يعثر رفاقك عليها فورًا".
الآن تتذكّر جيسيكا كلمات الر جل العجوز الني رأياه عند الباب الأمامي: هل حضرتما بسبب الضوضاء؟ في الواقع عاود أحدهـم النقر على الجدران الوان.

 على مستلزمات الرسم. "قبل بضعة أشهر اتَّقتت وليزا على أن تعـرض رسوماتي على أنها رسوماتها،


 تلك الأغراض ذهابًا وإيابًا بين الغرفتين بعد موت ليزا، قرّرت تبديل الغرفتين، فمـا



كثشها، لأن لا مبرّر قد يدفع شريك السـكن إلى أن يكـذب بشـــن أي مـن الغـرفتين غرفته".
"وهـل كـان ذلك مــا دفعـك إلـى حـذف جميع الصـور التي التقطتها لـيز ا في

لاحظت جيسيكا أن أصابع إيسي كانت تحكـم قبضتها على عصـا المطرقة،
فشعرت بلمسة باردة على كتفها وبأنفاس أمها الدافئة، وهي تهمس في أذنها.
يمكنك أن تكسببي الوقت، يا عزيزتي، أخّخري لحظة موتك قدر مـي ما تستطيعين،
فلم ينتهِ الأمر بعد.
حاولت جيسيكا التزام الهلدوء، وهي تقول: "هـل قتلـتِ هؤلاء النسـاء خـلال الرحلات التي قمتِ بها أنتِ وليزا معا؟".
ارتسمت ابتسـامة على وجـه إيسي، فبدا الأمر كمـا لـو أنها استعادت بعض
الذكريات الدافئة.
"صحيح، ولكنني بدأت بقتل هؤلاء الوضبعات قبل التعرّف إلى ليزا. في البدء
 بتحصيل الرسوم من زبـائنهم لمـرتين، وأن الفـاتورة الثانية ستكون عشـرة أضـعاف
 بالاستر خاء ليكون على طبيعته".

 "ألم يخطر في بالك أبدًا ...".
تجهّم وجه إيسي من الغضب، وتلاشى كل أثر للإنسانية من عينيها الكبيرتين، فاستطاعت جيسيكا أن ترى أن كل ما خطّطت لـه كان واجهـة، وأنهـا معتلـة نفسـيـًا، وأن عينيها يسكنهما ظلام، ولا حياة فيهما.
"إذا كنـتِ تعتقــدين أننـي لا أعــرف الثــعور بــان أكــون الطـرف المتلقـي
 الشتعور، فقد مررت به، وتعرّضت للكتير من الإساءة". إيسي ضحتية أيضًا، يا جيسيكا .
لا يزال الهاتف يرنّ في جيب جيسيكا، فأدخلت يـدها خفيةً، وقالت: "إيسي،
يتوجّب عليكِ أن...".
"ليس عليّ أن أفعل أي شيء بعـد الآن"، خطـت إيسي عـدة خطوات سـريعة نحـو جيسـيكا، وأمسـكت بالمطرقـة الثقيلـة وصـوّبتها على رأس جيسيكا، بعـد أن رجحتها بكل قوتها.
لم يتسنَّ لجيسيكا الوقت لتفـدي الضـربة التـي تلقّتها، فرفعـت يـدها اليسـرى لحماية رأسها، فارتطم الرأس الحديدي للمطرقة بظهر يدها، وسـحقتها، فترنّحـت،




يا جيسيكا".
نظرت جيسيكا إلى يدها، فبدا الجلـد قرمزيُـا متو هجُـا، وقـد تـدلّت أصـابعها، وتشابكت فيما بينها، فبدا الأمر كما لو أنها استبدلت يدها بقا بقفاز فارغ. "دعينا لا نجعل الأمر صعبًا عليك، يا جيسيكا". صـرخت جيسـيكا قائـلـة: "تـوقّفي، إيسـي"، وقــد اسـتخلدمت يـدها الســليمة لتز حف بعيدًا عنها، وهي تقول: "النجدة!". "لا فائدة من الصراخ، فقد كانت هذه الغرفة المعزولة لتدريب أعضاء العصابة
 وبحلول الصباح سيعاد بناء هذا الجدار مرة أخرى"، أضـافت إيسي قائلـة: "بعـد أن تنضمّم الشّر طية إلى طيري الحب اللعينين اللذين أقلقتِ راحتهما".

استعدّت للتلويح بالمطرقة مرة أخرى، وهذه المرة رفعتها فوق كتفها، لـذلك لم يكن لدى جيسيكا أدنى فرصة لحماية رأسها، وصدّ ضربتها القوية والقاتلة. صرخت جيسيكا قائلة: "انتظري قليلًا".
سخرت إيسي من صوت جيسيكا المذعور، وهي تقول لها: "ماذا تريدين ؟". "هل كنِّ... أنتِ وجيسون؟".
أوقفت إيسي ترجح المطرقة للحظات، وقد ارتسم الحـزن على وجهها: "ــم يكن يفترض أن يكون جيسون هناك تلك الليلة...".
${\underset{\text { t.me/soramnqraa }}{\text { Q }}}_{\sim}^{\sim}$

## 105

 معدتها، بعل أن استغرقت الرحلة من سودرسكار إلى أورينكولا هتي سـاعة ونصف
 المقود في الوقت الني اتّجهت فيه أولغا إلى طرف المركـب، وهـيتحاوناول التقيؤ،
 وقت سابق من ذلك اليوم، ولكن إلى أي درجة يمكن أن يكون المرء غبيًا حتى يلع ستخصَا ما يحقنه بسـم الضنادع ليسري في عروقه؟ ولكـنهم كانوا محظوظين لأن
 وجعل تلك الدمى تعتمد على العلاج، وعلى أفراد العصابة في الوقت نغساعـه نظرت إيسي إلى شاشُة ربان السغينة، فظهرت كتلة سوداء على الجهة اليمنى،
إنهم يقتريون من اليابسة .

ختّفت إيسي من الضنط على دواسة الوقود، فعلى الرغم من أنه لم يسبق لهـ الها أن قادت مركبًا من قبل، ولكنها راقبت أولغا وهيتتقوده عدة مرات خـلالِل رحالاتها
 المركب، وغارت مقدمته، بعد أن بدأت تتلاعب به الأمواج الهائجة بعنف.

 خلال الا ستراحة النهارية إلى سوسنوفي بوري، غرب سان بطرسسبغ.
 أولئك الفتيات الجم-ـيلات الرائحـة التـيتنـوح مـن الخيانتة، والاعتقـادأن بعض الفتيات عدن إلى ديارهن.

ربما يعرفن الحقيقة في أعماقهن، ولكنهن لا يردن الاعتراف با.
أخحمدت الرياح صوت محرك المركب الخلفي، فسـمعت إيسي صموت تقيؤ

لا هنظت تُنـج أولغا، وهي تستنـد إلى السياج.

 الموت، بالإضافة إلى أن التقيوعبعد تلّقي علاج الكامبو أمر طبيعي، ولكنن ل اينبغي أن يستمرّلنترة طويلة.
سألتها إيسي: "هل كل شسيء على ما يرام؟" ، مـن دون أن تحتاج إلـى أن تلقـي نظرة على الفتاة الوحيدة التيتتححّت بالإنكليزية بطلاقة، ولككن أولنا لم تردّ عليها، بل استمرت بالتقيؤ علمى الـرغم منن مرور وِقت طويل إلمى درجـة أنهـ لـم يتبقَ في في معدتها ما يمكن أن تتقئئه. قالت إيسي بحزم:" "تحتّتم عليك تو جيهنا إلى الرصيف" . أفلتت إيسي المعَود، فتهادى المركب على سطع الماء، وهـو يندفع في اتجاه أضواء أورينكولا هتي، وقد بدت المدينة وكأنها واحة تنبيّق من الظلام. "هل تسمعيني، أولغا؟ يتوجّب عليك أن تـوتّجهي هنا المركـب إلـى حـوض السنن اللعين" التغتت أولغا إلى إيسي، فبدا وجهها أبيض مدل الورقهَ، وقلد جحظت عيناهـا،


 لإفساح المجال لبائعة الهوى التيترتّلـي زيتلمينة لتسلّم القيادة.

## 106

بعد عشر دقائق كان المركـب يترجح، وهـو يقف في المرسـى، فربطت أولغا
 وتفتحصت المكان حولها . كان المرسى فارغا كالعادة في هنا الوقت من الليل الين، وكل

 حدث لها بعد ذلك وثّقته إيسي في لوحتها قالت لها أولغا: "أكيفومي"، وهـيتستستن إلـى مقدمة سـياج الألمنيوم، وقـد ارتخهى جفناها .
قالت إيسي بفارغ الصبر"تعالي"، كان التناع البلاستيكي لا يزال ملتصقًا علىى نحديها، فشتعرت بالعرق يتصبّب من وجهها . "إيسي؟" . إنه ليس صوت أولغا، بل إنه صوت رجل.
 الحقيقي، أما بالنسبة إلى الفتيات الجمـيلات فُتـدعى أكيفومي، وهـيتضـيم القناع د/ئمًا

لازمها القناع لفتَرة طويلة، وقـد رأت عيناهـا عـبره العديـ من الأرواح تخبو
أمامها.
استدارت إيسي، فرأت رجلّا يقف في مقدمة الرصيف.
إنه جيسون.
"إيسي، 0 الني يحصل، بحق الجحيم...؟" .

نادته إيسيقائلة: "اسمعني، جيسون، وسأوضح لك" .
"لقد وعدت بإعادة المركب هنا الصباح... ما الني يجـري...؟" ، ثــمــهـرت أولغا على الرصيف، وهيتترنّح، ثتم نظرت إلى إيسي وجيسون بعينين ذابلتين، قبل

أن تنقد الوعي.
اندفع جيسون نحوها، بينما نظرت إيسي إلى الفتاة المملددة علمى الرصيفى،
وعيناها الغائرتان تححّقان إلى السماء الخالية من النجوم.
أدارت إيسي وجهها نحو البحر، ونزعت قبعتها الصغيرة وقناعها
"إيسي، ما الني يجري، بحق الجحـيم...؟" ، عندما وصل جيسـون إلى آخـر

 ظهرها، وبدأ يضغ على صلر ها بكلتا يليه.

قالت له إيسي، وهي جائية إلى جانبه:" "هل أتيت وحدك، يا يا جيسون؟" .

 الإسعافات الأ ولية.

استمرَ بالضغط علمى صـرها ، وهـو يلهـث بشـلـة، وبعه مـرور بعض الوقت انسحق صلر ها بُشكل أثار تتززه من شاة ضغطه عليه.
 قالت له إيسي محنـرة، وهـو يطلـب رقـم الطـوارئ: " جيسـون، ضـع الهاتنـ

رمت إيسي الهاتف بعيدًا عـن يد جيسـون، فستط في مياه البحر، واختفى في أعماق المياه الaظلمة.

صرخ جيسون:" ما الني فعلته بحق الجحيمه، يا إيسي؟" .
نظرت إيسي حولها، لتتأكد من أنه ما من أحد ير/قبهما في الظلام ..
قالت إيسي:"اسمع، يا جيسون، /سمعنيلثانية فقط، يا إلهي، سأنـرح لك لك كل ما يجري، وبعد ذلك إذا كنت مصرًا يمكنـك الاتصال بالشُرطة، ولكـن يتحتّم

عليك أن تسدعني الَان، يبلوو واضحا أنها ماتت، ولا يمكننا أن ننقذ حياتها" .
بكى جيسون، وهو يقول: "من كانت؟" .
"سأثرح لك كل ما جرى، ولككن أولًا ينبغي أن تهدأ"، مسحت إيسي الدموع
 المركب، لأنهم إذا عثروا عليها، فسوف تدخل إلى السجنن أيضّا" .

## 107

وقفت إيسي وهيتضع يديها على خاصرتيها، ثـمنظرت إلى أولغا بيلوسـوفا،

 لثد ماتت بائعة الهوى الصغيرة، في الوقـت النـي كانـت فيه كـل الأمور تسـير علـى ol يرام.
وضعت إيسي يــها علـى كتف جيسـون، بينما كـان يبكي، وهـو جاب على
الأرض.
ثـم فتحت حقيبة ظهر أولغا، فوجدت فيها حزمة من سـوبوتيكس، ما سـيمكّن إيسي من أن تحصر الآن نمن خـلال مقتر تلـك الوضيعة علمى تفاعـل المخـــرات النـي حتّرهمم منه خوسيه.
كما عُُرت على منكرة صغيرة، فمّزقـت الصفحات القليلة التي كتبت فيها أولنا ملاحظات باللغة الأوكرانية، 'تم كتبت علمى إحلى صفحاتها بعض الأسماء التي ستلاحعها السُرطة على الفور، فكانت تلك الفكرة إضافة مرتجلة للخططه، ولا يمكن أن تؤني الآن أولغا بعد أن ماتت، كما أن كل خطوة تخطوها إيسـي لا بـد أن تقودها نحو تححقيق هـف واحـل، وهو جعـل ليزا تبدو الجانية، ،ُـم وضعت دفتر الملِ حظات بحيث يسهل أن يجلده أي شخخص.
"تم سألت:" جيسون، هل أنت بخير؟" .

قال جيسون، وهو يجهس بالبكاء:"إنا جريمة فتّل"
هـّزت إيسي رأسهـها، وقالـت:"إنها ليسـت كـنلك، فقـلـ أصـيبت أولغا بنوبة
قلبية" .
"لكن كان يتحتّتم علينا مساعدتها .. كمـا أعتقـلـ أننـي كسرت عظمة قصـها أو
شتيء من هذا القبيل ..." .
"حستا، هذا يعنـي أن لا فائلدة منـ التفكير في استـدعاء سـيارة إسعاف، ألـيس كنلك؟" ، جلست إيسي إلى جانب جيسون، وقالت له:" "ما الني أتى بك إلى هنا؟

لماذ/ تسأل عن المركب؟" .
"كان يفترض بي أن أعيده اليوم... فقلد وعلتني ليزا بأن تعيله بالأمس، ولـم
أكن أعرف أنها أعارتك إياه..." .
"يمكنك أن تسترخي قليَّل" .
صمت جيسون، ثـم قال لها: "أردت التحدث إلى ليزا"
 الانععال، والاثــئز از مـن ضعف جيسـون في مختلف شــؤون الحياة، كماكـان ضعيغًا عندما أوقعت بينه وبين ليزا قبل بضعة أشـهر، فبدا الأمربرمته بالنسـبة إلـى
 زميلتها في السكن؟ في واقع الأمر جيسون كان آخر شـخص قد تقيم معه إيسي علاقة من دون التناع، إلا أنها أقامت معه علاقة بصفتها إيسي وليس أكيغومي، ومـع ذلك
 لكن الظروفتغتيرت.
وضعت يديها على كتغي جيسون، وقالت له: "أعرف مكان ليزرالآن" . سألها جيسون: "أين يمكنني أن أجدها؟" انـي

 المركب إلى لاوتاساري، وسأعطيه المغاتيح على الطريق، وسنتعود إلـى منتلـي، ويمكنك التحاث إلى ليزا، وتنهي كل الأمور العالتَ بينكما" . ثـمر ربتت على خلد جيسون.

قال جيسون بحماسة:" حستّا" ، ثمتمأظلـم وجهه مـرة أخـرى عنـدما وقع نظـره على الجئة المملددة على الشـاطئ ذي المياه الضهحلة. كان يُفترض أن تختفي ليزا وحدها اليوم، ولكن جيسون حســم مصـيره القاتم بعد أن أتى إلى الرصيف في ليلة من لياليتسُسرين الثاني المظلمة.

## 108

شتعرت ليزا ياماموتو برأسها يلور، ثـمأخرجها رجل حضر الحفل من مزاجها المتعكر، وقد /ستغرق /ستعادتها مزاجها الرائق والانسجام مع الجو الاحتفالي بضع
 جموحا، فالمترات وربطات العنق رميت جانبًا، والفتيات يرقصن حافيات علىى الطاولات.

ثـمرأت ليزا كـيكس يقف علـى الطاولـة أيضَا، وهـو يحتضـن زجاجـة فودكا بحجم مطفأة الحريق مثل الطفل الصغير الني يحتضن لعبته، وقـد ارتنع الصـرانخ، وانسكبب الشُراب في الأفواه المفتوحة حول الطاولة.
عندما نظرت ليزا إلى هاتفها، رأت رسالة نصية أرسلتها إليها إيسي. ليزا، أنتِ فيخطر.
أوقفي تشغيل هاتفك فورًا.
واستقلّي سيارة أجرة، وقابليني في مرآب الدراجات.
تأتّدي من أن أحَاًا لا يتبعكِ.
إيسي.

## 109

فتحت إيسي الباب المعنـي الثتقيل لليزا.
شتمتها ليزا، يُمقالت لها:" "ما الأمر؟" .
"تعالي، وسأ خبرك" ، ألقت إيسـي نظرة متغحصـة على الشـارع المهجور مـن البداية إلى النهاية، فمشـت ليزا في مرآب الدراجات، وتـلّلى شـريط حـنائها الني يأخذ شكل نتجوم بيضاء غير مقيلة.
لقـد مشـت طـوال الطريق إلـى المنـزل مـن فينيكس، في البداية اعتقـدت أنها ستستقّل سيارةأجرة من موقف سيارات الأجرة في كامبي، ولكنها لم تستطع العئور على حافظه بطاقتها في أي مكان، في طريق العودة إلى المنتل، أدركت أنها كانـت في جيب معطفها، ولكن سلسالة مغاتيحها لا تزال مغقودة، لنا لمتستسعع الدنول منـ

الباب الأمامي.

 عندما وصالتا إلى الباب الأ خير، الني يؤتّي إلى غرفة الغسـيل، سألت ليزا: "مـاذا يجري بحق الجحيم؟"

قالت ليزا بسأ م:"هل هذا بشأن الفتى الياباني؟ هل جاء باء .." . "يمكن، المهم أنه لم يركِ تِعودين إلى المنزل" .
ضـحكت ليزا، وقالـت:"هـل هـنا سـبـب لقائنـا في مـرآب الـدراجات؟ هـل تعتقدين أنه ير/قب المبنى؟" ، يُمكتمت تجشُؤًا، ولكنه أفلت مـن بين شـفتيها، إنبا 'تملة جُّا، ولكنها لسبب ما أحست بأن شيثّا ما حول إيسي قد انطفأ ـ للحظة، ندمت

على عودتها إلى المنزل، إنها تفضّل أن تكـون محاطة بأشتخاص مـن حغل كـيكس مايس.
فتحت إيسي باب غرفة الغسيل، يُم حُّت ليزا على الدخول.
رأت ليزا جيسون يجلس فوق المجفف، وبدا حزينَا، فاستـارت إلى إيسيّ
وقالت مستغربة:
"ماذا...؟".
بكى جايسون، وقال: "ليزا، من فضلك..." .

 شسعرت ليزر بنبضات قلبها تتسارع، وقالت: "إيسي..."
"أريدكما أن تعرفا أن كـل المشاكال التي واجهتكما ....كـل تلك الشائعات ات والأكاذيب كانت بسببي" ."ماذا؟" .
 شُعرت بالغيرة فليًّا مها كان بينكما، ، أيها الرفيقان، إلى جانب ذلك كال هنا يتناسب مع الصورة الكبيرة" .
"ما الصورة اللعينّ؟ ما الني تتحاّثّين عنه يا إيسي؟ ما الني يجري؟" . صمتت ليزا في الوقت الني رفعت فيه إيسي المسلس، فُشعبرت بشُيء ما فـ في

 سألت بصوت مرتجف: "إيسي؟" . للحظة اعتقدت ليزا أنها تبحث عن الدفء في عيني إيسي الكبيرتين، ولكـن ما رأته ليزا في عيني إيسي هو الإثارة...

## 110

شــعرت جيســيكا بــأن الصــدمة تتلاشـى، وأن الألـم بــدأ يتصـاعد في يــدها المشــوهة، وهـي تلتهـبـ بحـرارة، كمـا لـو كانـتـت منقوعـة في المـاء المغلـي حتـى المعصم.
قالت إيسي: "أعتقد أنني كنت أستطيع قتل جيسون في أي وقت وفي أي مكان، حتى تلك الليلة في أورينكو لاهتي، ولكن ليزا أرادت بالتأكيد أن أدفنها هنا، كانـت تلك الفكرة جميلة، لقد وجدت فكرة أن البلد كله يبحث عنها، بينما كانـت مدفونة داخل حائط لا يبعد أكثر من عشرة أمتار عن منزلها، مضحكة. أيًا يكن الأمر، قررت دفنهما خلف الحـائط... كـان الأمر شاعريًا، الآن يمكـن لطيري الحب أن يقضـيا بعض الوقت الممتع معًا".
في الوقت الذي قالت فيه إيسي ذلك، ترجحـت المطر قَ مـرة أخرى، فمسّـت المطرقة فخذ جيسيكا قبل أن تصطدم بالأرض وتقتلع الإسمنت، ناحـت جيسيكا، وأدخلت يدها السليمة في جيبها. في هذه الأيام تحملها معها دائمًا.
أسقطت إيسي المطرقة، ووضعت يـدها في ثوبها، وفي هـاتين الثـانيتين اللتين كانت فيهما إيسي تشهر المسدس، انحنت جيسيكا، ونثرت رذاذ الفلفل على وجهـ إيسي التي تـُـهر المسـدس، فأطلقـت رصاصـة، صـمّ دويها الآذان، ولكنها كانت رصاصة طائشة.
لا يـزال رذاذ الفلفـل يحـرق عيني إيسـي، فحرّكـت يـــيها أمامهـا ورفعتهمـا لحمايـة وجهها، وقالـت: "أيتها الوضـيعة اللعينة.... مـا الـذي فعلته؟!!"، وجّهـت جيسيكا البخاخ إلى إيسي مرة أخرى، ورشّـتـت رشـة أخرى طويلة، لكـن يـد إيسي

المرفوعـة صــتّها، فأسقطت جيسـيكا البخاخ مـن يـدها، وصـرخت مـن الألـم، في الوقت الني استقامت فيه، وألتقت بنفسها على إيسي شعرت بعظام يدها المحطمـة تنهار، وبذلك وضعت حدًا للاعتداء الذي تتعرّض له.

 صرخت إيسي: "أيتها الوضيعة اللعينة، سأقتلكِ"، بدا وجه إيسي كما لما لم يسبق
 يد إيسي، وأمسكت بشُعرها، وضربت رأسها بالأرض الإسمنتية مرارًا وتكرارًا ارًا.
 بالأرض، سمعت صوت رصاصة، وبدت كتفها وكأنها انفجرت. بعد ثوانٍ من سماع صوت الرصاصة، شعرت جيسيكا بالوهن يغمـر جسـدهاها، وبرأسها يصطدم بالأرض الإسمنتية، وقبل أن تفف نظرت إلى شكل أشعث، غطّت

 يظهر عليه أحبّتها، هذه هي الطريقة التي يفترض أن أن ينتهي بها كل شيء الويء
 ثم صوّبت المسدس نحوها.


 صوت حسر جات الموت الخافته، بعد ذلك رأت نيكو لا بونسي يجثو إلى جانبها
 بسيارة إسعاف، النجدة في طريقها إلى هنا".

الجمعة 13 كانون الأول

## 111

طوى نيكو لا بونسي يديه ووخعهما على الطاولة، وأخفض رأسـه، فلـم يكـن
 سألها بونسي بهلوءء: "مـا وضـعها الآن، لـم أقصـد أن تكـون إصـابتها خطيرة،
ولكن...".
"لا تلم نفسك، أو تبحث عن تبرير، ما أقدمت عليه أنقذ حيـاة شـرطية، وربمـا عددًا آخر من الأششخاص"، ارتشف بونسي رشفة من القهوة وحكّ جبهته، من ينظر
 سألته نينا: "هل يمكننا المتابعة؟".
أومأ برأسه، مذّت نينا يـديها إلى جهـاز التسـجيل، وشـنَّلته: "هـل يمكنـك أن تخبرني مجددًا بما سبق لك أن ذكرته".
 بيليكي: "منذ أربع سنوات، طلب مني جيسون مقابلة صـديقته القديمـة إيسي، كـان قلقًا بشأنها لفترة من الوقت، بدا أنها كانت تعـاني نوعُـا مـن أنـواع الأزمـة الو جوديـة، والاكتئـاب... التقينا لتنـاول القهوة، وأدركتـ على الفور أنها موهوبـة اجتماعيِّا، ولكنها في الوقت عينه تختزن في داخلها مجموعة من الأحاسيس غير العادية". سألته نينا: "هل يمكنك أن تكون أكثر دقَ؟".
"لقد كوّنت انطباعًا أن إيسي اعترفت بمشاكلها، ولكنها لـم تكـن مهتمـة بفعـل
 ما، كان مجرد إحباط". "من ماذا الإحباط؟".
"بعد ذلك الاجتماع الأولي، كنت ألتقي إيسي مرة واحدة في الأسبوع في سياق علاجـي. أردت حقُـا مسـاعدتها، ولكنتـي واجهـت صـعوبة في الوصـول إلـى لـب



 الأشخاص الذين يخفون ميولهم الجنسـية، أُحبطت لأنها لـم تستطع التعبير عن




كيفية الرسم والتلوين، إنها موهوبة جدًا، لكن في تلك المر حلة أدركت أنها تعاني". فتحت نينا مجلد مستندات على الطاولة، وقلبت صفحاته أمامه حتى يتمكّن
 وجدت في منزل المشتبه به"، خاطبت المسجل، ثم استدارت إلى بونسي، وقالـت: "هل هذا نوع الر سوم الذي تشير إليه؟". رفع بونسي يده إلى فمه، وهو ينظر إلى الصور ، ثم هزّ رأسهـ
 تلميـذة المدرسـة الملطخ بالـدماء، والأطر اف المقطوعـة، والـرؤوس المقطوعـة، والمسامير المدقوقة في محاجر العيون. "ألم تتوقّع أن إيسي ستعيشُ تخيلاتها حقًا؟". انسكبت دمعة من خـدّ بونسي، وشقَت طريقها بتعـرج بـين البئور، واختفـت

تحت ذقنه.
"يأتي إلي التُباب قلقين، وخائهين، ومرتبكين، إن بناء الثقَة عملية طويلة الأمد وهشة، التقطتُ الهاتف لأتصل بالشـرطة، ولكنتي لـم أستطع التفكيـر في أن رسوم

إيسي ليست أكثر من ذلك، رسوم، وتدفق من الوعي، وطريقة لتوجيه ألمها... وإذا
 "ما الني حدث بعد ذلك؟".
"منذ عامين، توقَفت إيسي عن زيارتي، قال جيسون إنها أصبحت أفضل حـلاًا،

 يراقب إيسي، ويخبرني إن تعرّضت لانتكاسة". "ولم يتطرّق جيسون للأمر مرة أخرى".
"أبذا، بين الحين والآخر كنت أسأله عن إيسي، وتبيّن لي أنهما لم يعوداعلى
تواصل منذ عدة أسابيع ... تُم اختفى جيسون".
"في الليلة الماضية عندما كنـت أشـاهد الأخبار، رأيـت الصور التي عرضتها
 شريكة ليزا في السكن لها صلة بالاختفاء، فألقيت نظرة على حسـاب ليزرا يامـاموتو
 تلك التي رسمتها إيسي قبل سنوات، ولم يكن للي شـك في في أن اللو حـات والـو الرسوم لم ترسمها ليزا، بل رسمتها إيسي...". "لهذا ذهبت لرؤية إيسي؟".
"كنت مصـدومًا، ولـم تكـن لـديّ خطـة، كـل مـا سـعيت إليه هـو مقابلـة إيسي
قبل...".
"لماذا لم تّتصل بالشُرطة؟".
 ذلك؟ لم أتواصل معها منذ عامين، وما كان يجدر بي إدانتها قبـل ألـي أن أتأكّد، أردت أن أسمعها تقول ذلك... لم أكن من انتهك ثقتتا، لقد كانت هي، اعتقدت أنـي أنني كنت

أفعل الشيء الصححيح، كنت شجاعًا، لكن عندما نزلت الـدرج الموجـود في الطابق السفلي، وسمعت إيسي تعرف بكل شيء للمحققَة نيمي... تجمّـدت في مكاني، وبكيـت في صـمت، وأدركـت حينها أنـني ارتكبـت خطـــأُ فادحـا، وأخيرَّا اتّصـلت بالشُرطة".

الاثنين 16 كانون الأول

## 112

بدت هيلو مشرفة جيسيكا السابقة مفعمـة بالطاقة، فقد بـدت متفائلـة، وكأنها ولدت من جديد، مرت ثانيـة قبـل أن تلاحظ جيسيكا أن هيلو، بالإضـافة إلى كل شُيء آخر، صبغت شـعرها، وأو حى اللون البني أن أرنبًا قرّر التخلص مـن التمويهـ لأن الشتاء لم يكن كثيف الثلوج، التغيير الرئيسي الآخـر هـو اختفـاء السـاعة الذكيـة من معصمها، ربما كان ألم معرفة الكثير لا يطاق.
قالت هيلو، وهي تلمس سطح المكتب بإصبعها: "سـاعدتنا المعلومـات التي
 فوساري للغولف، وأكّد ناثان ريديك استنادًا إلى الصور أنه المكان نفسه" سألتها جيسيكا: "هل وجدوا أحدًا هناك؟". هزّت هيلو برأسها، ولكننا الآن نعرف اسم الشـركة التي استأجر تها، وكـذلك أسماء بعض المقاولين الفرعيين الذين شاركوا في تجديدها، لا أعرف إن كـان ذلك كافيًا لأي شـيء عنـدما يتعلّق الأمر بـه، ولكنـه لـم يعـد في أيـدينا، أو حتى في أيـدي المكتب". "ماذا عن إيسي...".
"إنها تخضع لسلسلة من الاختبارات النفسبية، ولكن من الواضـح، مـن منظور
الشخص العادي، أنها متخلفة عقليًا"، نظرت هيلو مـن خلـف طاولــة المكتـب إلى الـى

"الأمور تتغيرّ هنا، نيمي، سـيغادر جيمس أورانين، وسيتولّى منصبًا مهنـا في القطاع الخاص، وهذا يغيّر الأمور ".
"أتقولين إنك ستصبحين نائب رئيس الشرطة الجديد؟".
شخرت هيلو، وهزّت برأسها بصمت: "الجميع مهتمون بهذا المنصب، أما أنا فجديدة في الوحدة"، انحنت صوب الطاولة، وقالـت: "لكـن رحيل أورانين سـيوفّر لي الكثير من المساحة في بعض الأمور". "ماذا على سبيل المثال؟".
اكتفت هيلو بالإجابـة على سـؤال جيسـيكا بـأن تواصـلت معهـا بصـريًا لفـترة
طويلة.
حرّكت جيسيكا عينيها، وسألتها بارتياب: "هل أنتِ جادة؟".
لوت هيلو شفتها السـفلية، للحظة بـدت تشـبه إحـدى الشخصـيات الكرتونيـة
الكوميدية: "اسمعي، نيمي".
"على الأقل قولي لي جيسيكا، اللعنة".
هزّت هيلو برأسها، وقالت: "لقد استغرق الأمر بعض الوقت لأدرك أنكِ قائدة
هذا الفريق".
"وأنتِّ...".
"المدربة، على ما أظنّ، وأورانين هو المدير الذي في طريقه إلى المغادرة". قالت جيسيكا بترقب: "حسنّا"، وقد جمعت ذراعيها بالقرب من صدرها سحبت هيلو مجلـدًا مـن مكتبها، سـبق لجيسيكا أن اطلعـت على محتوياته، وسألتها بغموض، كما لو أنها غير متأكدة من الأمر الذي تحـاول السـؤال عنـه: "أودد
أن أعرف كيف كل هذا... هنا في هذا المجلد... كيف؟".

حـدّقت إلـى عيني المشـرفة، ومـع مـرور اللحظـات، ازداد اقتناعهـا بـأن هــنـه ليسـت إحـدى النكـات أو الاختبـارات أو الحيـل الخاصـة بــهيلو، وقد يبدو الأمر غريبًا، إلا أن المشُرفة تمدّ لها غصن زيتون.

$$
\begin{aligned}
& \text { لم تستطع جيسيكا ضبط نفسها: "ما الذي تخطّطين له، يا هيلو؟". } \\
& \text { لكن السلوك الاسترضائي للمشُرفة لم يتلاشَى }
\end{aligned}
$$

"سيندم نيكو لاس بونسي طوال حياته لأنه لم يبلغ الشُرطة عـن شـكو كه بشــأن سـلوك إيسي، إذا كنـت سـأخاطر مخـاطرة قريبة ممـا أقـدم عليهـه .. اللعنة عليـك، يا نيمي، أريد فقط أن أفهم، هذا كل شيء، أعتقد أن لي الحق به". حدّقت جيسيكا إلى عيني المرأة الأخرى.



لبعض الوقت، قالت جيسيكا: "في بعض الأحيان أرى أشياء لا يراها الآخرون".
 بتكاسل والني يُتترض بها أن قر أته عشرات المرات. "هل تجدين صعوبة في التمييز بين ما هو حقيقي وما هو ...؟". ردّت جيسـيكا بسـرعة: "كـلا"، وهـي تنظـر إلـى الحمالـة التـي تـربط ذراعهـا المغلفة بالجبس وتضمّها إلى كتفها: هزّت رأسها، ثم تابعت حديثها بهدوءء، وكأنها تسعى لتصحيح معلومة: "ولكن يمكن أن يأتي يوم أجد فيه صعوبة في التمييز بين الأمرين".
"هل تعديني بأن تخبرينتي عندما يحدث ذلك؟".
ضهحكت جيسيكا بهدوء، وقالت: "هل تعتقدين أنني سأعرف عنـدما يحـدث
ذلك؟".
نظرت هيلـو لبرهـة إلـى جيسـيكا وكأنهـا تأمرهـا أن تكـفّ عـن الغـرور، تــم ضححكت بهدوء، وهذا ما لم تستطع جيسيكا توقّعه في أكثر أحلامها الجا الجامحة. "أحسنت، نيمي".

## 113

نظرت جيسيكا إلى نافذة حانة سي هورس، وتفحّصت قائمة الطعام. حساء البزلاء وبانكيك. سـمعت صـوت محـرك قـوي على الطريـق المجـاور، خطـت جيسـيـا بضـا بـع خطوات نحو المدخل المقوس المؤدي إلى فناء المبنى الذي شيّد منذ أكثر من مئة
 مر سيدس بنز زرقاء داكنة في الممر الضيق. انتظرت جيسـيكا أن يظهر البـاب الأمـامي أمامهـا قبـل أن تفتحـه، وتر كـبـ في في المقعد بجوار السائق.
هتف تيمّ تاوسي: "مـاذا بحقق الجحـيم؟"، توقف قبـل أن تصـل السـيارة إلى الشارع المرصوف بالحصى. أغلقـت جيسـيكا البـاب، فتوقّف رنـين إنـذار الـيـيارة، ذات المقاعـد الجلديـة القشدية اللون.
"لا تُغلق الأبواب تلقائيا قبل أن تصل إلى سرعة العشرين، أليس كذلك؟". اتكأَ مغني الراب على باب سيارته الفاخرة، وابتعد أكبر قدر ممكـن عن جيسيكا تُم تحوّلت المفاجأة المرتسمة على وجهه فجأة إلى تعبير آخر، لقد تعرّف إليها. قالت جيسيكا: "أنت رجل يصعب الإمساك به، يا تيم"، وهي تحرّك أك أصابعها
 وعطر ما بعد الحلاقة. "كيف دخلت...".
"أتقصد إلى سيارتك الفاخر ركوب مثل هذه السيارة 300 ألف؟".
"سيارة بمثل هذه المواصفات قد يصل يُمنها إلى هذا الحدّ". "هل اشتريتها جديدة؟".
"طبعًا".
همهمت جيسيكا من دون مبالاة: "ربما سأحصل على واحدة مثلها".
قهقه توسي قائلًا: "إنها فكرة جيدة".
"ألا تعتقد أنه يمكن أن يكتنز الشرطيون بعض المال؟".
"ماذا تريدين؟ فأنا مستعجل".
هزّت جيسيكا بكتفيها، في الواقع يمكنها شُراء مئة سيارة مثلها: "أودّ أن أعرف
لماذا حوّلت مئتي ألف مؤخرٌ ا إلى شر كة قابضة أوكرانية من حسابك".
بدا الشُحوب على وجهـ توسي، ولكنـه حـاول إخفـاء ذعره مـن خـلالال رسـم
ابتسامة زائفة.
"ماذا؟".
"لقد سمعتني"، شهر ت جيسيكا بطاقة الشُرطة الخاصة بها لتذكّره بأنه يحقّ لها طرح الأسئلة.
"لقد كان استئمارٌا".
"رائع، أنت الآن مغني راب ومستئمر كبير، ما الذي استتمرت فيه مئتي ألـف
دولار؟".
"لست في وارد الشرح".
"في أي مجال استـئمرت؟ هـل كانتـ شـركة ناشـئة؟ أمصـنع جعـ؟؟ أهو جيل
جديد من تشيرنوبيل؟".
نقر توسي على المقود بأصابعه، وقال: "يجب أن أذهب".
"حسـنًا اذهـب، ولكـن إذا شـعرت فجأة بـأن مـُل هــا الاستـتمار لـم يكـن في
مكانه، فربما تكون محقًا، كما ترى نعرف أنك والكثيـرين غيرك تعرّضـوا للابتزاز، قرّر كل واحد منكم تسليم هـذا المبلغ بالضـبط مـن دون جلبـة، لقـد كنـا نتسـاءل في

المقر: ما الذي يكلّف مبلغ مئتي ألف؟"، فتحت جيسـيكا البـاب، وتابعت كلامهـا
 شيء: مهتتك، والأشياء الخاصة بك، وحتى حريتك".
قال توسي: "أخرجي من هنا"، وهو ينزل نظارته الشُمسية الضخمة مـن جبهته
إلى عينيه.
"بالتأكيد، فهذه سيارتك حتى الآن".
مدّت جيسيكا ساقها اليمنى، ولكنها غيرّت رأيها: "مـا شعورك وأنت تجلس في مقعد السائق؟ تقول الشائعات إنك تفضّل المععـد الخلفي، على الــلى الأقل عندما يتعلّق الأمر بسيارات بنز رباعية الدفع"، ثمت ترجّلت، وأغلقت الباب. اختفت سيارة الدفع الرباعي في حركـة المـرور وتوجّهت أعلى التل، عندها همست جيسيكا: "أنت في حالة يرثى لها، أيها الأحمق السادي". نظرت إلى ساعتها، إنه موعد الغداء، حساء الباز لاء والفطائر لا يبدو سيئًا.

## 114

قالت جيسيكا: "يوسف"، وهي تبعد خصلة من شعرها عن عينيها.
"ماذا؟".
"أريد أن أريك شيئًا"، أخفضت علبة الجعة الفارغة، ووضعتها على الطاولة،
 الصغير إلى الدرج.
تأكّدت جيسيكا من إغلاق باب الأستوديو بشكل صـحيح، ثـم سـحبت حلـَـة مفاتِح من جيب بنطال الجينز ووضعت أحد المفاتيح في قفل الباب المجاور همس يوسف لها: "أيـن نحـنـ..."، تـم نظر حولـه، فلا يو جـد مصـدن، تـؤدّي اللدرجات الحجرية المنحوتة إلى الطابق الخامس وإلى السطح. لم تجب جيسيكا، بل فتحت الباب الخشُبي الثقيلـ، وضغطت على على سلسـلة من الأرقام على جهاز الإنذار، وأصدرت وحـدة التحكم صـافرة قصـيرة، فأضـيئت المصابيح تلقائيًا.
حدّق يوسف إلى عشُرات أضواء السقف المتألقة المعلقة في المدخل . التناقض مع تعتيم شقة الأستوديو هائل.
تمتم في حيرة: "جيسيكا...".

سبق لجيسيكا أن رأت عشرات التعابير على ملامح يوسف، ولكن أيًا منهـا لا لا
 يسألها: من أنتِ بحق الجحيم، يا جيسيكا نيمي؟
قالت جيسيكا: "اخلـع حـاءك "، إنـ لـيس مجرد طلـب للحفـاظ على نظافـة المكان، إنه إجابة شاملة على السؤال الذي لم يطر حه يوسف، نعم، هذا منتكي.

وضعت جيسبكا المفاتيح على الطاولة، وتبعت يوسف الـذي أذهلته إطلالة غرفة الجلوس، حيث تمـنح النو افذ الكبيرة نصف الدائريـة إطلالة بانور اميـة على خليج تولونلاهتين، ومبنى البرلمان، ووسط مدينة هلسنكي في الجهة المقابلة. نظرت جيسيكا إلى يوسف الـذي توقّف لينظر إلى اللو حـات الفنية المعلقـة

على الحائط.
"هل هذا حقيقي؟".

أجابته جيسيكا بهدوء: "نعم"، وقفت أسفل الـدرج اللـولبي الأبيض الملتوي
بجوار الحائط.

$$
\begin{aligned}
& \text { "انتظري، هل هناك طابق ثانِ؟". } \\
& \text { "نعم، هناك مئة وخمسون مترّا مربعا أخرى". } \\
& \text { "هل تقولين إنه منزلك؟". }
\end{aligned}
$$

"إنه منزلي، إنه بيتي الحقيقي"، لاحظت نيمي أهنا تسُـعر بالندم . قـد يكـون إحضار يوسف إلى هنا بعد كل هذه السنوات، أغبى مـا فعلته منـذ فترة طويلة، إنـه مثّل القفز من طائرة من دون مظلة، تركت نفسـها تسقط سقوطًا حرُّا على أمـل أن تنجـو، ولكنهـا اصطـدمت بـالأرض، ولـم يعـد ذلـك يخيفها، لهـذا قـرّرت إدخـال يوسف إلى عالمها السري. بعد أن صعدا الدرج، كانت جيسيكا تفتح بابِا تلو الآخر، حيـت نظر يوسف إلى داخل كل غرفة، ومرّر أصابعه على الجـدران، وحـواف الأبـواب، وشـمّ رائحـة الخشب والطلاء الجديد الذي لا يز ال يفوح في الغرف الخالية، بدا و كأنه مشُر يقوم في جولة تفقدية لمنزل يريد شر اءه.

 بما ير اه، ولكنه أيضًا معجب به بشُكل واضحّ، الحقيقة هي أن جيسيكا لا يمكنها إلا أن تخمّن بما يفكر .

توقّفا لبرهة أمام باب غرفة جيسيكا التي بـدت كبيرة، وذات إطلالـة بانوراميـة
على الحديقـة الصـغيرة بجـوار المتحف الوطني، لــم تحتـج جيسـيكا إلى قول أي
 بالموت في هذه الغرفة، تحت رعايتها.
بعد صمت مطول، سألها يوسف: "لماذا لم تقـولي شـيئًا؟"، بـدا صـوته تها أجـش
قليلًا، وكالعادة بدت أسئلته مبررة وذكية، حتى عندما تكون بهذه البساطة. سألته جيسيكا: "لماذا برأيك؟".
"لكن إرني...".

لمست جيسيكا أصابع يوسف بأصابعها، فسمعت الزفير المرتعش، وأحسّتـت بالألم الطويل الخـانق يهرب، وتدحرجت دمعـة على خـد يوسف قبـل أن يقول:
مسح الدمعة، وقال لها: "إنتي أفتقد إرني، يا جيسي".

في تــك اللحظـة أدر كـت جيسـيكا أن شـيئًا مـــا رآه يوسف في الـدقائق العشـر

 وهي تحجبه عن أعين الآخرين لا معنى له على الإطلاق قالت جيسيكا بدورها: "وأنا أيضًا".

ابتعد يوسف ليخفي سيل العواطف التي يشـعر بها، فلـم تندفع جيسـيكا إلى مواساته، تركته ينسحب، ثم قال: "لقد كانت سنة صعبة، أنا أفتقده... لا أعرف..."،

مسح يوسف عينيه بكم قميصه، وأضاف قائلًا " "آسف، لا أعرف ما الذي دهاني". "لا بأس، يا يوسف".
قـال يوسف: "وهـذا..."، مشـيرًا إلى مـا حولـه، توقَّف ليفكّكر ملِّا في كلماتـه التاليـة، جـال بعينــه في أرجـاء الغرفـة، وتفحّصـت جيسـيكا عينـيه الحمـراوين، مـن


فرط الرفاهية التي يراها، ومدى بُعده عن عالم الجريمة الدموي، ومشُاهد الجريمـة
 ربما شعر بخيبة أمل لأن جيسيكا لم تثق به بما يكفي لإخباره بذلك. أخيرًا قال: "أفترض أن هذه الشُقة ليست كل ما تملكينه..."..
"هذا يعني أنك ترية المزيد، أكثُر بكثير". ".

أجابته جيسيكا بهدوء: "صحيح، لطالما كنت ثرية، لقد ورثت كل ذلك عندما
كنت قاصرٌا".
هزّ يوسف برأسه: "نعم". "هل أنت غاضب؟".
قال يوسف وهو يبتسم ابتسامته المشرقة: "نعم، أنا غاضب، لقد كنا نشـر المرب في هــذا الأسـتوديو الصـغير المجنـون الخـاص بـك عنـدما كــان مـن الممكـن أن نقـيم

حفلات هنا".

الثلاثاء 24 كانون الأول

## 115

ارتدت هيلينا لابي معطفها، ونظرت إلى ساعة معصمها العاديـة، لا مزيـد مـن الساعات الذكية، لا مزيد من البيانات، كلما قلّت المعلومات، قلّ الضغط، تنهّدت،

 الذي أصيب بحروق شديدة إلى درجة أنه لم يتمّ التعرف إليه، إلا من خـلال أسنـانه الأمامية. كمية كبيرة من الكحول في عروقه، هذا كل ما هو معروف عن المتوف حتى هذه اللحظة، يستطيع هارغولا إخبار فريقه بأحدث المستجدات في الصباح.

## 116

/ستيقظي، يا جيسيكا .

فتحت جيسيكا عينيها، وأدركت أنها لا تستطيع التنفس، كل مـا تراه هو السـواد، شعرت أنها تحاول التنفس من خلال وسادة كبيرة ناعمة مشبَة بقوة على وجهها. حاولـت أن تبكي طلبُّا للمســاعدة، ولكـن الصـوت المرتفـع مـن حلقهـا ارتــد
 وكاحليها، مما يثبّت أطر افها في مكانها. أنتِِ مستيقظة، يا حبيتبي.
سُحب شيء عن و جهها، وتحوّل الظلام الدامس إلى غسق ليلة صيف، رئ رأت جيسيكا يدي والدتها الباردتين مرتخيتين من خلال معصمها.
 الذي يتمّ كشطه من بركة مسمدة أخرى، أظهرت عظام فكك والدتها الملتوية أنها تبتسم ابتسامة مريضة، هناكك لب أحمر حيث يجب أن تكون إحدى العينين، و حفرة مدماة مكان الأئف.
يبدو أن النفس البارد الرطب الذي يغطّي وجهـ جيسـيكا يتجمّـد على جلـدها المتعرق، فجأة شعرت جيسيكا و كأنها ترتجف.
انغضي.

لم تشدّ جيسيكا عضلات بطنها ولم تلحظ نفسها منتفخة، لكنها فجأة جلست
 تلاحظ جيسيكا، نهضت والدتهاعن الأريكـ، وكانـت تجلس إلى طاولـة طويلة، وعادت إلى جيسيكا. إنها تمشَّط شعرها، وبدت حركات يديها آلية وسريعة.

سمعت جيسيكا صوتًا يهمس في أذنها، وشعرت بشـيء يضغط على كاحليهـا
 يمسك بها، شُخص عديم الوجه.

فقط سواد.
لماذا فعلتِ ذلك، يا جيسيكا؟ أردت أن يعرف أحـدهم، أن إرني لمـ يعد هنا . رأت جيسيكا وجه إرني يشرق عند باب المطبخ، ربما كان إدني يراقب طـب
 أريد مساعدتكِ يا جيسيكا، إنتا هنا من أجلك.
حدّقت جيسيكا إلى الرجل أسفل الأريكة، والأصابع الملفوفة حول كاحليها طويلة ورفيعة، مثل مخالب النسر. دعيني/ذهب.
شـعرت جيسيكا بالذعر يسري في كل خلية من خلايا جسدها، مدل موجة المد والجزر التي تغمر المتاهة.
لطالما أردت حمايتِكِ، أنتِ وتوفي، والآن أنتِتْتسدلين كل شميء. نهضت والدتها، وتسلّلت خلسة نحو المطبغ، وهي ترتدي ثوبها الأسود. تقولين إنك آسفة. أنا آسنة.

وقف الجميع في الوقت نفسه، الواحد تلو الآخر، مئل النباتات الطويلة التي تتدافع خارج التربة في اتجاه السماء.
وقفت والدتها أمام الباب، ونظرت إلى جيسيكا.
اليوم النيتخافين فيه كثيرّرا .
لهذا السبب لا يزالون هنا، أليس كذلك.
أومأت إليها برأسها.

خطـت جيسـيكا بـبطء نحـو النافـذة، وضـغطت جبهتها علـى الزجــاج، فـبـا السُعور رائعًا.

رأت مصـابيح السَـوارع تتمايـل مـع الــريح، ونورهـا ينتـــر علـى الأسـفلت الأسود، ومجموعة من الشَخصيات تسير في وسط الشُارع المهجور، وحين نظرت إلى أعلىى النافذة في الطابق السـادس، رأت جيسـيكا وجـوه الحيوانـات الرماديـة، والقرون المتشُعبة تنمو مـن رؤوسهـا، فجأة ابتسـمت لهـا أمها الواقفة إلى جانبها بحنان.
شعرت جيسيكا بأنها تلتقط أنفاسها، وعظام والدتها يكشفها جلدها. قبل يوم الميلاد.

## تمـت

## ö_rof

## telegram @soramnqraa


 ليـزا وجيسون - كل ذلـك ولم يهضض أكثر هـن ستة أشـهر علـى هواجهتهـها الشـخصية هع العصـابة التي تنفذ جرائم هتسلسلة، ووفاة المشرف على وحدتّها إرني ثيكسون.


 الصور التي تظهر هنـارة وفتاة ترتدي زيـا هدرسيـا تفتح أبواب التحقيق ، فتراود جيسيكا الأسئلة إن كانت هذه الصورة تسعى لإخبارهـا بشـيء بـخصوص الجرانـم التي تصققِ فيه.
 شخصيـا وتدمير التحقيق أيضاً.

## telegram @soramnqraa

## ماكس سييك

كاتب محترف متخصص بروايات الإثارة، مولع بقراءة أدب التشويق الإسكندنافیا، حاز فـي العامم 2016 علی جائزة عن أعماله، لماكس سيبك خلفية في المبيعات والتسويق وهو يحب أن يروَح لأعماله، وهو يتقن بطلاقة اللغتين الإنكليزية والألمانية.


