الكتاب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز
بريجيد كيمرر

$$
1
$$

## 1124 ة t.me/soramnqraa

## رسـائل إلى الضـانُعين

$$
\begin{aligned}
& \text { رسائل إلى الضائعين } \\
& \text { Letters to the Lost } \\
& \text { بريجيد كيمرر } \\
& \text { BRIGID KEMMERER }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تر جمة: إكرام صغيري } \\
& \text { دار كلمات للنشر والتوزيع } \\
& \text { بريد إلكتروني: }
\end{aligned}
$$

Dar_Kalemat@hotmail.com
الموقع الالالكتروني:
www. kalemat.com
Copyright © 2017 by Brigid Kemmerer
aبこ
t.me/soramnqraa

2242023

ردمك: 978-9921-730-88-3

# رسـائل إلى الضـائحـين LETTERS TO THE LOST 

1124|ä~ご<br>t.me/soramnqraa<br>بريجيلد كيمرد<br>BRIGID KEMMERER

ترجمهة:<br>إكرام صغيري

## 2021

/kalemat

## إلى مايكل

أنا محظوظة جدّا لخوضي هذه الرحلة المـجنونة معك. (غالبًا لأنّا نمنع بعضنا بعضًا من القفز)

## الفصل الأول

توجـد هـنه الصـورة التـي لا أسـطـيع إخراجها مـن ذهنـي. إنها صـورة لفتـاة صغيـرة ترتـدي فسـتانًا منركشًا بالزهـور وهــي تصـرخ فـي العتمـة.
 الأرض.كان هناك مسـدس موجه صـوب الطريق الترابـي بجانبها ،

 التقطها، لكـن كل مـا علـق بذهنـي هـو الصــراخ والزهـور والـــم والهسـدس. ويبــو أنْ والديهـا فــد ســلكا اتجاهُـا خاطئا أو شـيئًا مـن هــذا القبيل. ريهـا ولجا منطقـهَ حـرب. هـل كان ذلـك في العـراق؟ أعتقــد أنـه كان فـي العـراق. لقـد مـَّرَ وقَت ولسـت متأكــدة بشـأن تاريــخ
 بعض الجنـود المذعوريـن فـي إطـلاق النـار عليهـا ـ فقُتـل والداهـا وــا علـى الفـور.

t.me/soramnqraa

كانت الفتاة الصغيرة معظوظة.
غير محظوظةS
لا أدري.

أول مـا يـراه المـرء هـو الرعبب، لأنـه محفـور بشـكل مثالـي فـي تعابيـر وجـه الفتـاة.

ثم يرى بعد ذلك التفاصيل.. الدم.. الزهور..
المسـدس.. الحذاء.
بعـض صـورك آســرة بالقــر نفسـهـ كان الأجــر ريهـا أن أفكـر فـي عملكك . يبـدو مـن غيـر الصائـب أن أ أــتند علـى شــاهـد قبـرك وأفكـر فـي موهبـة شــخص آخـر. لا أستطيع منع نفسي من هذا .
 وهـي تــركك ذلـك.
لقد رحلت والدتها، وهي تـرك ذلك . هناك عذاب في تلك الصورة.
في كل مـرة أنظـر إليها ، أ عتقـد رأنّنـي أعـرف تهامًا كيف تشـر الفتاة".

ينبغي لي أن أتوقف عن التحديق إلى هذه الرسالة.
 الشـخصية مـن أمـام شـواهد القبور قَبـل أن أجـزّ العشـب. فـي العـادة آخــذ وقتـي لأن ثمانـي ســـاعات هـي ثمانـي ســـاعات، وليـس الأمـر كأنتـي أتقاضــى أجـرًا مقابـل هــا . خلّفت أصـابعي الملطخـة بالشـحم علامـات على حـواف الـورق. يـجـب أن أرميهـا فبـل أن يعــم أي شـخـص أنتـي لمسـتها .




هـذه الكلمـات يــُّ مهتـزة، يـد فتـاةٍ يمكنتـي تمييـز ذلـك، فالحـروف

ألقيـت نظـرة سـريعةه إلـى شـاهـد القبـر. لفــد كان قَـرًا حديثًا، ، نُقششت عليـه الحـروف الواضتحـة في الجـرانيـت اللامـع، زوي ريبيـكا تـورن، الزوجـة الحبيبـة والأم.

صدمنـي بشـدة تاريـخ الوفـاة. كان الخخامـس والعشـرين مـن هـايـو مـن هــا العـام، أي اليـوم ذاتـه الــذي تَجـرعـت فيـه زجاجـة ويسـكي كاملهَ وقـدت شــاحنـة والــدي الصغيـرة إلـى مبنـى مكاتـب مهجـور . مـن العجيـب كيـف حُفـر التاريــخ فـي ذهنـي، لكنـه حفـر فـي ذهـن شــخص آخـر لسـبب هـختلف تمـامًا . تـورن. بـدا هــنا الاسـم مـألوفًا، لكنّنـي لـهم أسـتـطع تَتحديـــ أيـن سـمعته. لقـد توفيـت منـذ بضعـةَ أشـهر فقـط، وكانـت فـي الخامســة والأربعيـن، لذلـك ربّهـا ذُكـرت فـي الأخبـار. لا شك في أنّ هـذا يـجثم على صـدري. "أنت يا مورفٍ مـا خطبك، يا رجل؟"

قفـزت فـي مكانـي وأوقعـت الرســالة. لقــد كان هــذا ميلونهيــد مُشـرفي، وهـو يقـف أعلـى قَهـة اللتـة، يـســع جبينـه بمنديـل مبلـل بالعـرو.
لــم يكـن اســهـه العائلـي هــو ميلونهيــل حقًا، ليـس أكتـر مـن "هـورف"، الاســم العائلـي الـذي يطلفـه عليّ. ولكـن إذا كان سيسـمـح لنفسـه بتغيــر اســم "مورفـي"، فســأجاريـه وأغيّـر اســم "ميلينـدــز"). الفرق الوحيـد هو أنتي لا أفول ذلك في وجهه. صصحت: ״أنا آسف". وانحنيت لألتقط الرسـالة.
„اعتقدت أنك على وشك الانتهاء من جزّ عشب هذا الجزء٪.. (سأفعل")

״إذا لـم تكملـه، فسـأكهله بنفسـي. أريـد العـودة إلـى المنـزل، يــا
فتـ"
دائمُــا مـا يكـون ميلونهيـد مسـتعجـالْ للعـودة إلـى المنـزل. فلديـه
ابنـة صغيـرة في الثالثــة مـن العـــر، وهـي مهووسـة بـأميـرات ديزنـيـي

 الروضـة، وصنعت زوجـة ميلونهيـد لهـا كعكـة. لا ألقـي بـالُا لأي شـيء مـن هـذا بالطبع. كل مـا فـي الأمـر أننـي لا
 سـأكمل هــذا الجـزء وحـدي. هُلت : „أعلم. سـأنجز ذلكه، . "إتّك لا تتجز عملك، ولذا لن أوفع ورقتك اليوم".

 لـوّح بيـده باسـتخفاف وأدار ظهـره متجهُا إلى الطـرف الآخـر مـن التـهة. إنّه يظـن أنتـي أتـلاعب بـه . قـد يكون الفتى الـذي قبلي فــل ذلك.. لا أدري. بعد لحظة، سـمعت تشَغيل جزازة العشب. كان ينبغـي لـي الانتهـاء مـن تتظيـف التـذكارات حتى أتمكن مـن
 شـمس سبتمبر تُغـرقَ المقبرة في حرّهـا، وكان عليّ أن أزيـل الشـعر

الرطب الملتصـق بجبينـي. قـد يظـن المـرء أنّنـا في أعمـاق الجنوب




 فقـط بـأضـرار فـي الممتـكات. ولا يشــبه الاعتــاء بعشـبـ المقبـرة



 أسـابيع فقـط مـن بدايـة الموســم الدراسـي، لكـن علـى الأرجـح أن نصـف مُدرّسـيّ يـــدّون الدقائق قَبل أن أبـدأ بإطـلاق النـار على مَـن في المـكان• يمكنـي بالفعل أن أتخــل صورتـي في الكتاب السـنوي. ديـكلان مورفي: مـن المرجـح أن يرتكـب جنايـة.




 علڤت عيناي بالأسطر الأخيرة.

وهـي تـــرك ذلـك.
لقد رحلت والدتها ، وهي تدرك ذلك.
هناك عذاب في تلك الصورة.
فيك كل مـرة أنظـر إليها ، أ عتقـد رأننـي أعـرف تماءًا كيف تشـر الفتاةش.

دون التفكيـر في الأمـر، سـحبت قلمًا صغيرًا مـن جيبي، وضغطت بـه على الورقة.
وأسفل نص الفتاة المرتعش، أضفت كلمتين من عندي.

## الفصل الثـاني

كانـت الكلمـات تهتـز، وأنـا أدرك أنّهـا ليســت الورفَـة التـي تهتـز،

> بـل يــدي.

كاد خط اليد الغريب يحرق عيني.
شـخص مـا قَرأ رسالتي.
شخصس ما قرأ رسالتي.
نظـرت حولـي كأنْ الأمـر فــد حـــت تـوٌا، لكـن المقبـرة كانـت
خاليـة.
 فإنها هعجـزة أن تظل الرسـالة على حالهـا ـ في أغلـب الأحيـان، كان يختفـي الظـرف، أو يتلفـه الطقـس أو الحيوانـات، أو ربمــا موظفـو
المڤَبرة.
 شـخص مـا بالحاجـة إلى إضـافـة تعليـق. كانت الورقة لا تزال تهتز في قبضتي.

لا أستطـيع أن...
هنا...
ماذا -من سيفعل- كيف...
انتابتـتي رغبـة فـي أن أصـرخ. لـم أســطع اللفكيـر فـي جهـلٍ متصــة. لا بــّد أن يكـون الفاعـل فتُـى . فقـد كانـت هنــاك بصمـات دهنيـة
 يحشـر نفسـه فـي حـزن شـخص آخـر ويطالـب بجـزء منـهـ . اعتـادت
 وأنـا أسـتطيع تقريبًا أن أشـعر بهـا تتدفـق مـن الصفعـهة. أنا كذلك.

لا، هو ليس كذلك. ليست لديه أدنى فكرة عن ذلك.
ســأتقدّم بشـكوى، فهـذا غيـر مقبـول. إنهـا مقبـرة. يأتـي النـاس
 الخاصة بي. وليس من حقه انتهاكها .
 تطفئ نيـرانـي المتقـدة. شــعرت بألـم فـي صــدري وأنـا على وشـك البـكاء بجـدّ .
لقـد كان تبـادل الرسـائل أمـرُا يـخصنـا، يـخصنـي أنـا وهـي. والآن،
 رسـالتي هــنه الحقيفـة إلـى الواجهـهـة لقـد كان الأمـر أشـبه بطعنـي بالقــم.
في الوقت الـذي بلغت فيـه قَتــة التـله، كانت الدمـوع تتدلى مـن أهدابي وأنفاسـي ترتعش. وأحالت الريـاح شـعري فوضـى متشـابكة.
 بعينـين حمراويـن وماكيـاج تالف.

اعتـادت مستشــارة التوجيـه أن تُبـدي بعـض التعاطـف تجاهـيـي لقـد كانـت السـيدة فيكـرز تسـحبني إلـى مكتبهـا وتقــدم لـي علبـة مناديـل . وفـي نهايـة ســنتي الماضيـهة، كــت أتلقـى التربيتـات علـى كتفي وهمسـات التشـجيع على أن آخـذ كل الوقت الـني أحتـاج اليـهـ

لتجـاوز الأمـر.
الآن، وبعـد أن بلفنـا منتصف سـبتمبر، تكون فَد مـرت أشــهر على وفـاة أمـيـ ومنـــذ بدايـهة الموســم الدراسـي، راح الجهيـع يتسـاءلون
 فيكرز، وبـدلا مـن إلقـاء نظـرة لطيفـه إلـيّ، زمّت شـفتيها وســألت الن كنـت لا أزال أذهب إلى المقبرة كل صبـاح، وربمـا يـجـب أن نتحـدث عـن طـرق أفضـل لإنفـاق وقتـي. كمـا لو كان هذا الأمر من شأنها .
 التـي يغـادر فيهـا والـدي إلـى العمـل مبكرًا، على الرغـم مـن أنـي مقتتعـة بأنـه في الفالب لـن يلحـط الفـرق على أي حـال. حـين يكون في المـنزل،
 ويجلس على الطاولـة مـحدّقَّا إلى الحائـط دون أن يتكلـم. يمكنـــي أن أضــرم النــار فـي الهـكان، وسـتكون معجـزة لــو أنــه خـرج فـي الوفَت المناسـب.
كان اليـوم هـو صبـاح العهـل المبكر. وبـدا نـور الشــمس والنسـيـم وهــدوء المقبـرة السـلمي كأنهـا هِبـة . فيمـا بدت الكلمتان المـخريشــتان في رسـالتي كأنههـا لعـــة.

كان هنـاك رجـل فـي منتصـف العمـر، مـن أصـل لاتينـي، يكنـس
 حيـن رآنـي أفتَرب. كان يرتـدي مـا يشـبـه زي الصـيانـة، وقَـد كُتـب علـى صــدره اســم ميلينديـز •
 عينيـه أيّ فظاظــة، لكنـّه بــدا متعبًا.
 وريّمـا ظـن أنْنـي جئت لأودع شـكوى. يمكنتي تمييـز ذلـك مـن نبرتـهـ. حسـنًا، كنـت علـى وشــك تقديــم واحـدة. إذ ينبغـي أن يكـون هنـاك قانـون مـا ضـد مثّل هـذه الانتهـاكات. وأحكمـت قبضتـي حـول
 لكنّني توقفت.
لا يمكنني فعل هذا • هي لا تريدني أن أفعل هذا.
لا تنفعلي، جولييت.
لطالمـا كانـت أمـي أهـدأ واحـدة بينتـا . لقـد كانـت رصينـة، ورابطة الجـأش فـي الأزمـات. فقَـد كان ينبغـي لهـا أن تكـون كذلـكـ، وهـي
تـتـــل مـن منطقــة حـرب إلـى منطقــة حـرب أخـرى.

إلـى جانـب ذلـك، كنـت ســأبدو مهووســة وغريبـة الأطـوار . أنـا

 الحـياة؟ قَد يكون الفاعـل أي شـخـص، فمئـات القبور تصطف على طـول الميـدان حـول قبـر والدتـيـ ولا بـدّ أن العشـرات مـن الأشـخاص يـزورون المقبـرة يوميًا، إن لـم يكـن أكتَر.

ومـا الــني سـيفعله رجـل الاعتــاء بالعشـب لـئ هــل ســيُجالس
شـاهد قبـر أمـي؟ أم يشبـت كاميـرا أمنـــة لمراقبتـهو
للقبض على شـخص يـحمل قلمًا مخخفيًا قلت: „أنا بخير . أنا آسفةه).

 للعهـل بمنفـاخ الأوراق، ولكـن هنـا ، كــت أجلس وحـدي .
 رسـالتين كل أسـبوع.
كتبت لهـا مئـات الرســائل حيـن كانـت على فيـد الحيـاة. ومـع أنّ مســرتها المهنيـة كانـت تبقيهـا علـى اطــلاّع بأحـدث التكنولوجيـات،
 كانـت تحـب الرسـائل الهكتوبـة بخـط اليـــد، والكاميـرا ذات الفيلـمَ. وعلى الرغمَ مـن أن لقطاتهـا الاحترافيـة كانـت رقميـة دائمًا، وهـي لقطـات يمكنهـا تعديلهـا أينمـا كانت، كان الفيلم هـو المفضـل لديهـا .
 المجاعـهـة أو العنـف أو الاضطرابـات السياســية، كانــت تنجـد دائمًا متســًا مـن الوقتت لتكتب لـي رسـالة.



 الـوزن إلـى الكلمـات، ويمكنــي أن أشـعر بخوفهـا وأملهـا وشــجاعتها مـن خلالهـا .

لطالمـا كتبت لهـا ـ وفـي بعض الأحيـان لـم تكـن تصلهـا الرسـائل إلا بعـد أسـابيع، بعـد أن تشــق طريقهـا عبـر رئيـس تحريرهـا إلـى الانى حيثمـا تكـون فـي مهمتهـا ـ وفـي بعـض الأحيـان تكـون فـي المنـزل، فأسـلمها الرسـالة في طريقي للخــووج مـن البـاب. لا يهـمـ.. ففـد كنـا نبـوح لبعضنـا بعض بـكل شــيء علـى الـورق. وعندمـا ماتـت، لـم أسـتطع التوقَف عـن ذلـكـ كـــت فـي أغلب الأحيـان، وبمـجـرد أن أصـل إلى قبرهـا، أجدنـي عاجزة عن التفس
 لكـن الآن، وبعـد رؤيـة هــنا الــردّ، لا يمكنـنـي كتابـة كلمــة أخـرى
 شـيء أفولـه أنْ يُقـرأ . أشـعر بأنّنـي مخبولـة، وأنْنـي عُرضـة للأحـكام. لذا لن أكتب لها رسالة. بل سـأكتب له رسالة.

## الفصل الثالث

إنّ الخصوصية وهـم. من الواضـح أنك تعرف هذا ، بها أنك قد قرأت رسالتي.


لقـد كانـت بينـي
وبين والدتي.
أعلمرأنها ميتة.
وأعلم أنها لا تستطيع قراءة الرسائل .
وأ علمأنه لا يوجد الكثير مها يمكنتي فعله لأشعر بقربي منها
بعد الآن.
لكن الآن لهمأعد أمتلك حتى هذا .
هل تعي ما أخذته مني؟ هل لديك أيّ فكرة عن ذلك ما كتبَتَ يعني أنك تفهم العذاب. ولا أعتقد أنك تفهم. لو كنت تفهه، لها /قتحمت حيّز عذابي.

كانـت فكرتـي الأولـى هـي أنّ هــذه الفتـاة مجنونـة، مـن ذا يكتـب إلى غريـب مـجهـول فـي مقبـرةء
 الحجـارة هنا .

وفي كلتا الحالتين، هي لا تعرفني. إنّها لا تعرف مـا أفهـهـ.
 مـن المفترض أن أعهـل على جـزّ الطـرفـ الآخـر مـن الهقبـرة. ولــم
 غريـبـ. وفَـد ألقــى ميلونهيـد نظـرة إلـى ســاعته حيـن دخلـت إلـى
 عـن العمـل، فســـأدفع الثمـن غاليُـا .


 الأخيـرة. وأردت أن أعـرفـ إذا مـا تُركــت رســالة أخـرى. لم أتوفع أن يقرأ أحد مـا كتبته. إنّها لصفعة على الوجه إدراك أنّها شعرت بالشعور ذاتها فتتخت في جيوبي عن قلم، لكن كان كل مـا وجدته هو مفاتيحي وولاعتي مهـُلا ، لقـد كان ريـف بحاجـا إلـا غيـر عادتـه ألّا يعيـد شـيـئًا اقترضـه، حتـى لـو كان شـيـئًا تافهُـا متـل قَلم قَديـم.
ريّبـا هـو القـدر يطلب منـي أن أتوقَف وأفكـر قَبل أن أتكلمم.. أو قبـل أن أكتب.. أو أيـًا يكـن.
طويت رسـالتها الحانقـة ودسستها في جيبـي ـ ثـم سـتحبت فَــازي وذهبت للبحـت عـن جزازتي. صتحيـح أنّنـي أكـره وجـودي هنـا، ولكـن بعـد أسـابيع مـن هــذا، وجـدت أنّ العمـل الشــاق جيّـد للتفكيـر. سأعمل، وسأفكر . وبعد ذلك، سأعود إلى الكتابة.

## المْصل الثرابع

 لمـا كنـت اقتحمـتِ عذا/بـي. هـل فكـرتِ للحظــة أنّ كلماتـي لـم تكـن مخصصـة لتقرئيها أنتـتأيضًا
"جولز؟"
رفعـت بصـري فوجـدت الكافتيريـا فارغـة تقريبًا، وروان تقـف
هنــاك، تنظـر إلـيّ فـي ترفَبـ.
 وظنـنت أنـا سـنلتقي عنـد خزانتي".
أعدت طيّ الرسـالة الرثة التي وجدتهـا هـذا الصبـاح ودسسـتها في حقيبتي، وارتعشـت يـدي عنـد غلق السـحّاب. لا أعـم متـى كتبهـا ، لكـن لا بـد أنـّه فعـل الأسـبوع الماضـي، لأنّ الورقـَة مـجعـدة كمـا لـو كانـت قـد ابتلت وجفت مـرة أخـرى، ولـم يهطل الهطر منـذ يـوم السبت.


 بينمـا لا يـزال اعتقـادي أنـا غضْــا وجديـدًا وحـارٌا فـي صـدري.
 في ليالـي التـلاثـاء، وكان مـن المحتمـل أن يرمـي بهـا العمّال إذا هــا عثروا عليهـا .

سـألتتي روان: „ما الذي تَظرين إليه؟"، "إنّها رسالةه".
لم يتعدَّ سؤالها هذا، فقد ظنّت أنّني أقصد رسالة إلى والدتي. تركتهـا تعتقـد ذلك. ففـي الوفَت الحالـي، لا أحتـاج إلى أن يظـن

 تأخـرت مـرة أخـرى، فسـينتهي بـي الأمـر فـي الحــــز مـرة أخـرى . والفكـرة وحدهـا كافيـة لتسـريع خطواتـيـ لا يمكنتـي أن أُحتجـز مـرة أخـرى. لا يمكنــي الجلـوس فـي تـلك الحجـرة ســاعة أخـرى. فالصمـت يؤلـم أذنـي، ويتيـح لـي الكيــر مـن الوقَت لأسـتفرق فـي التفكيـر. كانـت روان تسـير بقربـيـ ر ربّمـا ســترافقني إلـى الفصـل وتطلـب
 تكـن لتقـلـق بشـأن التأخـر أو الاحتجـاز، فقــد كانـت متحبوبـة لــدى المدرسـين . كانتـت تجلس فـي الصـف الأمامـي مـن كل فصـل، وتتعلق
 للمعرفـة. روان هـي واحـدة مـن تـلك الفتيـات اللواتـي يـودّ المـرء لـو

 لــم تكـن مثاليـة . ولطالمـا قلـت لهـا ذلـكـ
 أكثـر شـعبية لـو لـم تكـن الصديقـة الحميمـة لطالبـة فاشـلة في سـنـة

> التخـرج.

حيـن وجــدت الرســالة هــنا الصبــاح، توقعـت أننــي بمجــرد أن
 في أن أجـد هـذا الفاشـل وألكمـه فـي وجهـه. ففـي كل مـرة أقـرأ فيهـا الرسـالة، يسـتبد بـي الغضـب.
هـل فكـرتِ للحظهة أنْ كلماتـي لـم تكـن مخصصـة لتقرئيها أنـت، أيضَا
يسـاعد الغضـب على كتم الجـزء الصغيـر منّي الـني يتسـاءل إن كان على حق.
كانـت المـــرات فارغـه، الأمـر الــني يـكاد يكـون مســتحيلًا . إذ أيـن ذهـب بقيـة المتهريــن مـن الفصـولى لمـاذا أنـا دائمُـا المتأخـرة
الوحيـدة5
 هنــا فـي هــنا المبنـى. وليـس الأمـر كأنـــي ســأتحول إلـى طالبـة نموذجيـة بمـجـرد أن يــدأ الهعلـم فـي أداء دور تشــارلي بـراون علـى
السـبورة.

ومـا إن وصلنـا إلـى جنــاح فنـون اللغـة، صـرنـا نهـرول، ونتزلــق عبـر المنعطفـات. وتمسـكت بالركـن لأنعطـف وأندفـع نحـو القاعـة
الأخيـرة.

وفجــأةُ شـعرت بالحـرق فبـل أن أشـعر بالاصطــرام. لقـد حـرقَ السـائل السـاخن جلدي، فصرخت. كان كوبًا مـن القهوة انفجـر علـى صـدري، بعدهـا اصطدمـت بشــيء صلـب، فانزلقـتُ، وانفلتٌ، ووقعت على الأرض.
كان شخصًا صلبًا .

وحيـن وقعت على الأرض، كان مسـتوى بصـري عنــد حــاء عمـل أسـود غيـر لامـع. ولـو كنـا في فيلمـم مـن أفــلام الكوميديـا الرومانسـيـة، لكانـت هـذه هـي "القطــة الالتقـاء". وكان الفتـى ليكـون نجـم الفيا الوسـيم، والظهيـر الرياعـي الأساسـي، والطالـب المتفـوق. كان ليمد إليّ يده، وكان سيكون لديه -من قبيل الصدفةَ- قميص إضافـي فـي حقيبتـهـ وكنـت لأغيـر قْميصـي فـي الحمـام، وبطريقـة مـا كان صـدري ليكون أكبـر، ووركي أصغـر، وكان سـيصطحبني إلى
 لكـنّ الوافَع كان غيـر ذـــك، إذ لـمَ يكـن الفتَى ســوى ديـكالان مورفـي، وكان يزمتجـر حرفيًُا . لقـد كان قَميصـه وسـترته غارقيـن فـي
 إذا كان رجـل الفيلـم هـو نـجـم الظهيـر الرياعـي، فـإن ديـكالان

 المحهـر وفكـه الحـاد يثــران بعض الفتيـات، فـإنّ النظـرة القاتمـة في عينيـه كافيـه لإبعادهـن. كانـت لديـه ندبـة تشـطر حاجبًا واحـــا وربهـا لـم تككن تلك ندبته الوحيـدة. لقـد كان معظم النـاس يخشــونـه، ولديهـم سـبـب وجيـه لذلـك. فـي تــلك الأثتـاء، كانــت روان تحـاول مســاعدتي للنهـوض وسـحبي بعيــدًا عنـهـه
نظـر إلـيّ بـازدراء مطلق، وكان صوتـه خشـنًا وخافتًا حيـن فَـال:
"هـاذا دهـاك؟"
ابتعـدت عــن روان، وكان قهيصـي فَـد التصــو بصــريري، وأكاد أجـزم أنّـه كان بإمكانـه أن يـرى بوضـوح حمّالــة صــدري الأرجوانـيـة

مـن خـلال قميصـي الأخضـر الفاتـع• وبقـدر مـا كانـت القهوة سـاخنة،
 الآن ذاتـه، وقَد عجــرت عـن أن أقَر إن كــت أرغـب فـي البـكاء أم
فـي الصـراخ فـي وجهـهـ.

توقفـت أنفاسـي فـي الواقَع، لكنـنـي ابتلعـت ريقـي؛ إذ لــم أكـن
خائفـة منـه.
"أنت من ركض في /تجاهي".
كانت عيناه شـرستين، وردّ: "لم أكن الشتخص الذي كان يركض". تـمّ خطـا نـحـو الأمـام بعنـف، فتراجعـت قبـل أن أســطـيع تَجنـب

ذــكـ.

حسنًا، ريّمـا كنت خائفة منه فعـلا .

 بالانحنــاء علـى الأرض لالتـــاط حقيبـة ظهـره التـي وقعت. أوه.
ريبـا يوجـد فـيّ خطب مـا ـ راودتتـي مـجــدّدًا الرغبـة فـي أن أصـرخ


لا تنفعلي، جولييت.


 مباشـرة مـن الحافـة.

نهض ديكلان، ومـا زالـت أمـارات التجهـم على وجهـه، وكنت على
 تلك الرســالة التأديبيـة، أن يدفعنـي للانهيـار تمـامُا . ولكـن بعـد ذلـك، التقـت عينـاه بعينـي، ولمــح فيهـهـا شـيـئًا ســرق
التعبيـر القاتـم مـن وجهـهـ.

متأخـر مـرة أخــرى".

كان السـيد بيليكارو، أسـتاذ عــم الأحيـاء الـــي درّسـنـي في السـنـة



 والطـلاب يحدقَون نحو الـرواق.
مسـح ديـكلان قَطـرات مـن القهـوة ظلاتـت عالقــة بســرترته، وقـال:
"ـــم أكـن متأخـرًا . لقــد اصطدمـت بـي".

 "لا يســمع بالطعـام خـارج الكافتيريـا ...") فردّ ديكلان: „القهوة ليست طعامًا ها . "سيد مورفي، أعتقد أنك تعرف الطريق إلى مكتب المدير".
 مقطّبّبا، وأضـاف: "الـم يكـن هـذا خطئي"، أجفلـت روان مـن نبرتـه، وكانـت يداهــا تهتـزان تقريبّا ـ ولســت ألومهـا، فلوهلـة، تسـاءلت إن كان هــذا الفتـى سـيضرب مدرستـا.

تراجع السيد بيليكارو، وقال: (هل عليّ أن أتصل بالأمن5" "لا". رفـع ديـكلان يديـه، وغــا صوتـه ســاخرًا . كانـت عينـاه كئيبتـن وغاضبتــن. "لا، إنّنـي ذاهـب". ـــّمّ انصـرف وهـو يتمتــم بالشـتائم، وجعْـد كوبـه الورقَي وقذفـه فـي ســلة المهــــلات. تشـظت الكتيـر مـن المشـاعر داخـل جمـجمتـي حتـى أنتـي بالـكاد

 بالسـخط، مـن الأسـلوب الـذي تكلم بـه، والخـوف مـن الطريقـة التـي تصـرف بهـا .
"هذه لك يا آنسة يوتغ،.
التفت، ووجدت السيد بيليكارو يمسك قصاصة بيضاء.
حجز. مرة أخرى.

## الفصل الخخامس

أنتَ على حق.
ما كان ينبغي أن أقتحم حزنك.
أنا آسفة.
هـذا لو يعنـي أنّكـك كنت علـى حـق حين قـرأت رسـالتي. ومـا زلـت
 سـاعة، أحـدق فـي قصاصـة ورق فارغـة، أحـاول أن أ أستنكـر كيـف هــو شـعور الكتابة عليها ، وكيـف كانـت أفكاري أكثـر استـرسـأُو كـن

الحديـت.
بـدلاً مـن ذلـك، كل مـا يهكننـي التفكيـر فيـه هـو أنـت وعبارتـك "وأنـا كنـلك"، ومـا تعنيـه، وإن كان ألهـك يشـبه ألهـي بـأي شــكل . لا يعني أن هذا من شأني. لا أعـرف إنكــت ستقرأ اعتـذاري حتـى، لكننـي بحاجـا إلـى قـول الكلمـات لشـخص مـا ـ لقـد ظـل الذنـب يكّبلنـي لفتـرة حتـى الآن. هذا الشعور بالننب ليس بسببك. بل بسبب شخص آخر . وأنـا مدينـة لهـذا را/لـخـص"، بالاعتـذار، لكنّنـي لا أعرفـه أكتـر مهـا أعرفكـ. أنـا بالتأكيـــ لـن أبـــأ بكتابـة الرسـائل لاثنــن مـن الغرباء. فنـي الوقت الحالـي، هـذا أفضل مـا يهكنتـي فعله، وأتهنى أن أتــدارك الشـعور بالنـنـب. هـل سـهعت عـن كيفين كارتـرً لقـد فـاز بجائـزة بوليتـنزر عـن صـورة


كانـت صـورةُ لطفلـة صغــرة فـي السـودان تتضـور جوعُـا ، وكانـت



 لـذا استلقت هـند الفتاة الصغيـرة علـى الــراب، فيهـا حط نسـر

بالقـرب منها ، ينتظر.
هل فهمت الفكرةء لقد كان ينتظر أن تموت. أفكر في تلك الصورة في بعض الأحيان. في تلك اللحظة . أحيانًا أشعر مثل الفتاة. أحيانًا أشعر مثل الطائر.
أحيانًا أشـعر مثال المصـور، غيـر قـادر علـى فعل أي شـيء ســوى
الهشاهدة.
لقد انتحركيفن كارتر بعد فوزه بالبوليتنز . في بعض الأحيان أ عتقد أنني أفهم دافعه.
أحتاج إلى أن أدخن.
 الصطدامـه بزجـاج المصبـاح. كانـت السـاعة قَرابـة منتصـف ليلـة الخميـس، ويـكاد الحـي يغـرق فـي الصمـت.

 مسـتعدًا للدخـول بعــــ .

$$
\begin{aligned}
& \text { لم يكن آلان يحبني كتيرًا . } \\
& \text { وصدّقني. كان شعورًا متبادلًا }
\end{aligned}
$$


 والأريعيـن سـاعة الماضيـة. إذ لـم تكـن الرسـالة هنـالك ليلة الــلانـاءـ، لأنتـي تفقـدت الهـكان. وقَد أنهكنـي ميلونهيــد بالعهــل فـي ذـــك
 قلت له حين وصلت متأخرًا : „لقد كنت في الحججز". كان يصـب الوقَود فـي واحـدة مـن جـزازات العشـبـ فـي مـخـزن
 بجسـده. لـم يكـن المحـزن ذا مسـاحة كبيـرة، ودائمُا مـا كانـت تتبعـ منـه رائحـهة خليـط مـن العشـب والبنزــنـ وكــت أحب ذـلك. لـم تعجبني الطريقـة التـي نظـر بهـا ميلونهيد إليّ، نظرة اشــئزاز، كمـا لـو كـت مـجرد كسـول آخر.

ثّمٌ قَال: (يمكتك تعويض سـاعتك الضـائعة يوم السبت،.
"يمكنني تعويضها يوم الخهيس"،
"لا، ستعوّضها يوم السبت".
رفعت ورقتي
"أنا مكلف بالعمل فقطط أيّام الـُلاناء والخهيس".
هـزّ كتفيـه واسـتدار نــو بـاب المخــنـن "أنـت مكلّف بالعمـل مـن

تسـطـيـع تعويضض ســاعتك يـوم السـبت،.
"انظر، يا رجل، يمكنتي البقاء حتى التاسعة. . . .
„أتعتقد أنّني أريد البقاء حتى وفت متأخر من أجلك؟"،

بالطبع لا. لقـد أراد الــودة إلـى المنـزل.. إلى زوجتـه وطفلتـه، حتـى يكـون لديـه المزيــد مـن القصـص ليضجـرنـي بهـا فـي المـرة القادمـة.

لكمت الجدار بجانب جزازتي وشتهت.
„أتعتقد أنْي أريد أن أكون هنا على الإطلاق؟"
توقَف عنـد المدخل، وللحظـة تسـاءلت إن كان سيســدد لكمـة إلى
 لوجـودك هنـا • إذا كنـت تريد منـي التوقيـع على ورقتك بهـدة تمانـي سـاعات، فسـتكون هنـا يـوم السـبت". همّ ميلونهيد بالاستدارة لكنّه توقّف. "وانتبه لألفاظك. لا أريد هذا الكالام هنا".
فتحت فهـي لأردّ عليـه، لكنّه ظلّ واقفُـا، وأشـعة الشـمس تلامس ظهـره، فعرفت أنّهـ سـيتصل بالقاضيـة فـي غضــون لحظـــة إذا مـا

أكره أن يمسـك هـذا عليّي. تذكرت إعـلان العقوبة، وكيف اعتقدت
 لكـن لــم أكـن أدرك أنٌ هــذا البرنامـج سيشــمل شــخصُا سيسـتمتع بمـارســة سـلطة علـيّ.

جعـدت الورقَهَ قَليـلا فـي قَبضتي. „لا يمكتـك أن تجعلنـي أعمـل يـوم السـبت".
"إذا لم يعجبك الأمر، فعليك أن تأتي في الوقت المحدد".

فـي هـذه الليلـة حضـرت مبكرًا، علـى أمـل أن أحصـل على نجـــة

الهقبـرة.

وتسـاءل جــزء منــي إن كــت ســأكون أفضــل حـالا دون الرســالة هنـا بيـن يـدي. إنها محبطـة ومغيـرة للفضـول ومتخيفة في آن واحـد . لا أعـرف الصـورة التـي تتحـدث عنهـا ـ ولــم أكـن أعـرف الصـورة الأولـى أيضًا، مــع الصـرخـة والزهــور والــدم والمســدس. وأكاد لا لا
 ولكن الآن، عنــد فَراءة أسـطرهـا حـول النسـر والفتـاة الصغيـرة، شـعرت برغبـة في الذهـاب للبحـت عـن الصـورة. اهتـزت البوابـة الجانبيـة، فقمـت بطيّ الرســالة وأخفيتهـا تحـت
 ريـف. كان يعانـي مـن الحساسية مـن كل شـيء، بــا في ذلكـ معظـم النـاس.

قلت: „أنـت في الخـارج لوقَت متأخـر". كان ريـف مـن النـوع الـذي فَـد يسـحبني مـن السـرير عنــد السـاعة السادســة صباحًا بـــل أن يـأتي ليناديني مـع اقتراب منتصف الليـل. القـد جـاءا بطفلـة ظهيرة

 لم يكن ريف غاضبًا . فقد اعتاد على ذلك.

كان جيـف وكريسـتين والديـه بالتبنـي ـ وكانـا يميشـان على الطـرف الآخـر مـن الحـي، لكن حديقتهم الـخلفيـة كانـت مائلـة عن حديقتنـا، لذـلك كنـا دائمُـا نـرى الأطفـال الذــــن يتدحرجـون فـي منزلهمـا .

كان ريـف أول طفـل يتبنيانـه. وفــد جـاء إلـى هنـا فبـل عشـر


 وكانـت ذراعـه فـي الجبيـرة، ولـم يكـن يتكـلـمَ. كان جيـض وكريسـتَين ألطـف شـخصين على هــذا الكوكـب -يكفـي أنهمـا لطيفـان معـي،
 وجدته في خزانـة مـلابسـي متكوّرًا فـي الزاويـة الـخلفيـة، وينظـر
إلـيّ مـن خـلال شـعره الأشـعث بينمـا يمسـك بكتاب مقـدس قديـم. كنـت أحتفظ بصنـدوق مـن ألعاب الليغو هنـاك، لذلـك ظنتـت أنّـه فَد أتـى للعبـ. كهـا لـو كان الأطفـال يختبئون فـي خزانــهـ مـلابسـي

 بعـد أنّه كان خائفًا مـن جيف وكريستين لأنّهـها كانـا أسـودين. وكان والـده فَـد أخبـره أنّ السـود أشـرار وأنّ الشـيطان هـو مـن أرسـلهـه.


ضربًا.
وعادة ما كان يقتبس من الكتاب المقدس وهو يفعل ذلك. لقـد تبنـى جيـف وكريسـتين ريـفـ رســميًا قبـل خمـس سـنـوات.
 الأبويـن الوحيديـن اللذــن عرفهـــا لسـنوات علـى أيّ حـال، ولــم تكـن


لقـد أصبـح يرتـدي عدســات خــلال النهـار الآن، لكـنّ شـعره لا ـــزال طويـلا بع الش الشـيء مـن الجانـب. وكانـت أختـي كيــري تقـول إنّـهـه يختبـئ خلـف شـعره. وحيـن كان ريـف فـي الثامنـة مـن عمـره، أخبـر جيـف بأنّـهـ لا يريــد أن يتمكـن أي شــخص مـن إيذائـه مـرة
 عن النفس. وفَد ظلَ ملتزمْما بـه إلـى أقصـى حـد تقريبُـا ـ وإذا كانـت النظـارات والحسـاسـية والخجـل تدفعـك إلى التفكيـر فـي أنـه مـجـرّد
 عضليـة كبنيـة مقاتل في فتـون القتال الهختلطـة . أضـف إلـى ذلـكـ،
 الأولاد فـي المدرســة يتفــادون اعتـراض طريقـهـه .
 ذهبي عجوز•
تـحركت لأفسـح له مكانًا للجلوس، فارتمى على الدرج بجانبي.

لا بدّ أنّه رآني من الفناء . فترددت قبل أن أجيبه.
 شـاهـدًا على تداعـي عائلتـي، بمـا فـي ذـكـ محـاولات والدتي الفاشـلـة لإعـادة لـمّ الشـمل. حتـى أنـّه كان يعـرف الحقيقـَه حـول كيـري، التـي
 مـا زلـت متـرددًا ـ شـعرت أنّنـي ربّمـا أخـون الثقــة إذا مـا آخبـرت أيّ شـخص بأمـر فتـاة الهعبـرة. ليس الأمر كأنتي أعرف من تكون.
تريثت لحظة أخرى . ولم يقل ريف أيّ شيءء.

تـمّ فـي الأخيـر، ســحبت قصـاصـة الـورق مـن تحـت ســاقي وسـلمته

قَرأ بصمت مدة دقيقة، ثم أعادها إليّ.
"من هذه5"


> ـُـورن".
"ماذاء"
बَلبـت الرسـالة فُي يـدي، مـع تمريـر الورفـَة بيـن أصـابعـي. القـد
 كانـت تتحـدث عـن. . .،. تـردّدت مـرة أخـرى . فبغض النظـر عمّا كان يعرفـه ريف، كان مـن الأسـهل التـحـدت عـن الحيـاة والمـوت مـع فـارئ
 يتعلق بفقـدان شـخص مـا فجـأةهر. "وفْكُرتَ في كيري".

أومأت.
جلسـنا هنـاك في صمـت لبعض الوقَت، نصغي إلـى رقصــة العت أهـام الهصبـاح. وفـي مـكان مـا على الطريقـ، انطلقـت صفـارة إنـذار. ـــّ فّجـأة، توقفتـت
قال ريف: „الكنّ هذه رسالة مختلفة5، "نعم. لقد كتبت ردُا على الأولى". "كتبت ردّا؟"
"لم أعتقد أنهّا ستقرؤهال"،
"مـا الذي يجعلك متأكدًا جدْا من أنّها فتاة5٪،

مـن هـنـو5
"مـا الذي يـجعلك على يقين من أنّها فتاة5)"

أراهـا مـرة أخـرى".

شـاردًا؟ هـل أنـا شـاردو أنـا حتـى لا أعرفهـا .

ثمّ اقتبس من الرسالة: „أحيانًا أشعر كتلك الفتاة". "بالضبط".
وتابع: „هذه ورقَه من مفكرة".
(أعلـم". لقـد كانـت فـي المقبرة مـحليـة . وخطـر لـي أنهـا قَـد تكـون
طالبـة فـي مدرســة هـاميلتون الثانوية.
„يا صديقي. من الممكن أن تكون في الحادية عشرة من العمر مثئلاء،.

انتزعت منه الرسالة.
"اخرس. هذا لا يهم".
 الحاديـة عشـرة مـن العــر". تـمّ صمـت قبـل أن يعقّب: "ربمـا تُركت هــه الرسـالة لـك".
"لا، لقد كانت غاضبة جدُّا لأنتي رددت على رسالتها ".

 إيّاه في خزانـة مـلابسـي. لقد كان لوالدتـهـ وقـد قَرأه نحـو عشَـرين مـرة. وهـو مسـتعد لفتـح نقاشـات حـول اللاهـوت مـــع أي شــخـص مهتم، ولـم أكـن ضمـن تلـك القائمـة. لقـد اعتـاد جيـف وكريسـتين
 العيش بتفســـره الخـاص.

بوالـده.
لا يتجـول ريـف فـي الأرجـاء مقتبسًا آــات مـن الكتاب المقـدس أو أيّ شـيء مـن هــذا القبيـل -عـادة- لكـن إيمانـه راســخ كالصـخـر . سـألته ذات مـرة كــف يمكـن أن يؤمـن بالعنايـة الإلهيـة بينمـا بالـكاد نجـا مـن العيـش مـع والــده. فنظر إليّ وفال: "الأنّني نجوت، . ولا يمكن لأحد أن يجادل في هذا
أتهنى لو لم أخبره بأمر الرسائل الآن. لا أريد تحليلًا دينيًا .
 مـن المثيـر لـلاهتمـام أنّه مـن بيـن جهيع الأشـخاص الذــن يمكن أن يِــدوا هـذـه الرسـالة، كنـت أنـت مـن فـعلى هــذه واحـدة مـن الأشــياء التـي أحبهـا أكتـر فـي ريـف. فهـو لـن
"هل ترغب في الرد على الرسالةء"، "لا أدري". "،اذب".

كان على حق. أريد أن أكتب مرة أخرى. في الواقع، لقد خططت بالفعل لمـا سـأقوله.

## الفصل السـادس

وددت أن أقول إنـك كئيبة نوعًا مـا ، لكنــي أكتـب إلـى فتاة تتـرك
 قلت إنك تتساءلين إن كان ألمي يشبه ألهك في شـيء اله لا أدري. لا أعـرف كـيف أجيب عـن ذلـك. لقـد فقـدت والدتـكـ.






 وهـل مـن المفتـرض أن تخلـد أرواحنـا (أو أتيا كان) إلـى الأبـى ولكـن
أيـن كانـت مـن قبـلى


> هـو نـوع الـمواضيـع التـي لـن أناقشـها هعـه .


لكـن لو . كها قلـت، هنـاك بعض الأمان فـي الكتابـة إلـى شـخص

 أفضّـل الأهـر بهـنـه الطريقـة .

لقـــ توفيـت أختــي قَبل أ ريـع سـنوات. كانـت فـي العاشــرة مـن
 دائمُـا أننـا صــد أمضينـا أِيامهـا الأخيـرة محاطيـن بأطباء الأورام
 الأخيـرة. كانـت صــورةً متجســدة للعافيـة . لم يقتلها السـرطان. لكن والدي فعل. كان بإمكاني إيتافه، لكنتي لـه أفعل ذلك. لنـلـك عندهـا تقوليـن إنـك تشـعرين بأنّـك مثـل المصـور غيـر
 بالضبـط مـا تقصدينـهـ.

كانـت ظهيـرة الأحــ، وظللـت جالسـة تحـت الشـمس مـدة
 يـأتـون ويذهبـون طـوال النهـار. لقد قرأت رسالته سبع عشرة مرة. قَرأتها مرة أخرى.

لقـد فقــد أختـهـ . عــادت بـي ذاكرتـي إلـى الرسـالة الأولـى، حيـن
فَال أنـا كذلـك.
لقـد فكـر فـي البحت عنّيّي حسـنًا، البحـت عـن أمـي ـ ولأنتـي كــتـ أرافَب قبرهــا حرفيًا لأرى إن كان ســيظهر، فــلا يمكنـنـي لومـهـ فـي

هـذا تمامُـا .
يمكنـه اســتخدام أيّ متحـرك بـحـث يريـده، لكنّهـه لـن يعثـر علـى الكثيـر عنـي. لفـد صنعت والدتـي لنفسـهـا السـمًا كمصـورة صحفيـة

قبـل أن تتـزوج، لــنا فهـي بالتأكيــــ لـن تغيـره. ولـن يقود البحـت فـي

 تركـت زوي وراءهـا زوجهـا تشـارلز وابنتها جولييـت. رتركـت

 أعتقـد أنّ النعـي كـن يُقـرأ بشـكـل صـحيـح إذا ورد فيـه شـيء مـن



 لذلك ريما نحن نخفي شيئًا .

 يبـدو أننـي ووالـدي نـدور فـي أفـلاك منفصلـة مـن الـحـزن، ولا نتواجـه إنـه
 ليـس قَاتـلًا . فهو بالـكاد يعـي هـــنه الأـــام. لم يقتلها السرطان. والدي فعل.


 عمـري. وليـس هــنا هـن نـوع القصـص التـي كان وان والـدي ليشـاركها على مائـدة العشـاء، وكانـت أمـي مصــرًا أفضـل للأخبـار العالميـة حتى حيـن تكون فـي المنـزل . إذ يمكن لأمـي أن تتحـدت عـن الحـرب

الجيوسياسـيـة هـع رؤسـاء الــدول، لكـن الجريمـة المـحليـةء إنسَ الأهـر. ســتقول إن هــا أهــل مـن ســّم أجرهــا . لحظة.

فَبـل أربـع سـنوات، كانـت أختـه فــي العاشـرة. هــذا يعنـي أنهـا سـتكون فـي الرابعـة عشــر مـن العمـر الآن.
 أتبـادل الرسـائل مـع طفـل فـي الثـانيـهـ عشـرة مـن العــرو أو شــخص فـي أوائل العشـرينيات مـن عمـرهـ


 وهذا يعني أنّه في المدرسة الثانويـة أو الكلية.
وقَد اسـتخدم قِّم الرصـاص فـي الكتابـة، مـا يِجعلنـي أفكـر فـي المدرسـة الثانويـة . لكنّنـي لسـت متيفنـة.
على بعـد عشـرين قَدمًا منـي، كان رجـل عجـوز يضـع الـورود عـــد
شَاهد قبـر، فانعكس ضـوء الشـمس مـن خـلال بلاسـتيك الباقـة .


 لقد رموا كل الهراء.
الرسائل. رجل الصيانة. مـا كان اسـمـه، السيد ميلينديز؟



هـمّ الرجـل صـاحب الـورود بالمغـادرة. وريّمـا لاحـظ وجـودي هنـا، لكـن لا أحـد ينظـر إلـيّ حقُّا ولا أنظـر بـدوري إلـى أحـد أبــُا .
 توفيت أختي قبل أربع سنوات.
 زائر، وقَد أخبرنـي تقريبًا كيف أجـد قَبر أختـه .لا بـدّ أن تكـون فَـد

بـدأت فـي المشـي بيـن صفـوف القبور، فـي حركـة لولبيـة، بحثـًا عـن شـواهد القبور القديمـة بعض الشـيءـ في بعض الأحـيـان تكون سـنـة الوفـاة صـحيحـه، ولكـن ليـس السـن أو الجنـس. كان العشـبـ يُسـتحق تحـت قدمـي وأنـا أمشـي، ووصلـت فـي النهايـة إلـى السـيـاج
 الجميـع إـى المنـزل لتـــاول العشـاء أو العـودة إلـى عائلاتهـم فيمـا بقيـت بمفـردي، وقـد ابتعـدت بنحـو مئـة فَـدم علـى الأفَـل مـن قبـر

بعيـدُا جـدّا عـن المـجـال الـنـي يتيـح للزائـر العـادي رؤـــة رسـالة تُركت تحـت صخـرة عنــد قَاعدة شــاهد قَبـر.

مهم
اهتز هـاتفي الخلوي عنـد فخـذي، فأخرجتـه مـن جيبي، متوقعـة
رسـالة مـن روان.
لا، كان أبي. وقد أرسل لي صورة.
عبسـت. لا أتذكر آخـر مـرة أرسـل لـي فيهـا رســالة نصيـة وصـورة؛ مـررت أصـابعي عبـر الشاشــة لفتح الهاتف.

ظهـرت طاولــة المطبـخ. وللحظـه، لـم أســطع تحديـد مـا ينتشـر فوقهـا ـ ـــم اتضـحـت الصـورة، وتوفَف قَلبـي عـن الخفقـان. لقد كانت معدات التصوير الخاصة بها .. جميعها . ريّمـا فَام أيضُــا بنـــر جسـدهـا ووضـع هيكلهـا العظهـي علـى طاولـهة المطبـخ، ثــم أرسـل لـي صـورة لذـلـك. يمكننـي تسـمية كل قَطعـة مـن المعـدات. وإذا مـا عُرضـت علـيّ إحـدى صورهــا، فربهــا يمكنتـي أن أتعـرّف علـى الكاميـرا التـي اسـتخدمتها. كانـت حقائبها معلّقـهَ علـى ظهـر أحـد الكراسـي، ويمكنــي حرفئـا أن أشــم روائـح الـجلـد المهـزوج بالـدم والعـرق والدمـوع التـي تراكمـت مـن أســـارهـا ـ وفـي كل مـرة كانـت تعـود فيهـا إلى المنـزل، كـتـت أسـاعدهـا على إخــراج الحقيبهة، ومـا زال وزن تـك الكاميـرات ورائحـة حقائبهـا ملفوفًا بإحـكام حـول تلـك الذكريـات. كنت أفعل ذلك في كل مرة، باسسثاء المـرة الأخيرة. لم ألمس حقائبها منذ وفاتها . لم ألمسها. تلك أشياؤهـا . تلك أشياؤها لطالمـا أفرغنــا حقائبهـا مغًا . كانـت تَروي لـي قَصصًا ســرية عـن رحلاتهـا، ونبقى مسـتيقظتين إلـى وقـت متأخـر، نشـاهـد فيلمًا

 عليهـا الآن تَقريبًا تـحـت الثلـج المتراكـم فوقهـا ـ كنـت فــد اشـتريتها
 لم يكن يهتم قط بقصصها . لم يكن يهتم قط.

الهاتف.
يظهر سطر مكتوب أسفل الصورة.

 ماذا.

أعتقـد أنـــي أصبـت بنوبـة هلـع. كان صــوت اللهـاث يـخـرج مـن

وبطريقة ما، وصل الهاتف إلى خدي وصوت والدي في أذني.


"جولييت؟ هل أنت. . ."

״كيـف اسـنطعتو، الآن صـرت أبكي. „لا يمكنـك. لا يمكنـك. لا يمكــك. كيـف اسـتطعت5" "جولييـت". بـدا صوتـه مذعـورًا . وكان هــنا أول انفعـال بــر منـه

منـذ وفاتهـا .
"جولييت. رجاء. هدئي من روعك. أنا لم. . ."
"تــك أشـــياؤهـاله، اصطدمــت ركبتـاي بـالأرض، وارتطـم جبينـي
بقضبـان الحديـد المطـاوع مـن السـياج. "إنّك لم. . . هذه أشـياؤها . . . .
خمد صوته، وفال: "جولييت.. لن أفعل. لم أكن أعلم أنّ. . . ."
 أمســك الهاتــف.

أكرهـ. أكرهه لهذا السبب.
أكرهـه.

## أكرههأكرهههأكرههـأكرههـأكرههه(1).

لا تنفعلي، جولييت.

 فيمـا ينبــت صوتـه كصـدى صغيـر مـن الهاتـفـ.
قربت الهاتف من أذني، وراحت البقع تومض أمام عينيّ. كان يصرخ: "جولييت! جولييت، سـأتصل برقم الإنقاذ . أجيبي!"، اختتقت، وشهقت: „أنا هنا .. لا يمكتك فعل هذا . أرجوك". همس: "لن أفعل . حسنًا! لن أفعل".
لا تـزال أشـعة الشَـمس تضربنـي، وتُحـوّل دموعـي إلـى خطـوط حارقـة علـى وجهـي. "حسـنـًا".


 "كّل> ." "جولييت. . . "ك"ّل".

لــم أكـن فــادرة علـى المغـادرة بعــــــ لا أســطـيع الذهـاب إلـى المنـزل ورؤــة جهيـع أغراضهـا معروضــة على الطاولــة.
1- وردت بهذا الشكل في النص الأصلي. (الهترجمة)

قلت له: „أعد ألأغراض إلى مكانها"،.
 سأصاب بالغثيان. "أعد الأغراضل، "سـأفعل.. ســأفعل". تـرّدد مـرة أخـرى. "متـى سـتعودين إلـى المنـزل؟"

لـم يســألني هــا السـؤال منــذ وفاتهـا ـ وكان هـذا أول مؤشـر على أنّهـه يـدرك أنّنـي مـا زلـت موجـودة. ريّمـا ينبغي أن أشـكر حظي على أنْه كلّف نفسـه عنـاء سـؤالي إن كنت أريـد أيـًا مـن أغراضهـا .
ربّما سيندم على اللحظة التي أرسل فيها هذه الرسالة النصية. "حين أكون مستعدة". وأنهيت المكالمة.

## الفصل السابع


 لطفـل وطفلـة صغيريـن يتأرجـحان ويضتحكان. وكان خلفهمـا مبنـى تعـرض للقصف، يقف أمامـه رجـلان يحمـانلان بندقيتين رشاشتـين. وكانـت ثيـاب الجمهيـع قــنـرة، ومثقـلـة بالعـرق والغبـار. وكان الرجـانلان
 الأرجوحـة .
لـم أتمكـن قـط مـن تـحـيــد إن كانـت الصـورة محبطـة أم باعثـة علـى الأهـل . ريّما كانت تحـهل المعنيين معًا .
 وفاتهـا ـ ولــم بلمسـهـا أحـــ حتـى اليـوم. بعــد ظهـر هــذا اليـوم، كان والـدي علـى وشـاك بيـع كلّ شــيء لـرئيس تـحريـر والدتــي السـابق. لم أتقبل الأمر بشكل جيّد .
 بآلاف الـدولارات، أو رّبها عشـرات الآلاف مـن الـدولارات. صـحيح

 فلمـاذا يفعل ذلـكو لهـاذا يتخلص مـن أغلـى مـا لديهاء هـذا طبعـه،



حينها شعرت بقرف لعين. وما زلت أفعل.
من السـخيف أن أشـطب هـنـه الكلمـة. رُبهـا هــذا بجكـم العـادة. إذ لـم تكـن أمـي تتسـامح قَـط مـع الألفـاظ البنديئة . كانـت تقـول إنّها قـد أنفقت الكثـيـر مـن المـال فـي تعلـم استخخدام الكلمـات والصـور بشـكل فعـال، وبـدا أنــه مـن الهـلـر إلقـاء قنبلــة "بذئئةه"..
كان السـبب الوحيـد فـي أنـنـي علمت أنّ والـديكان سـيتخلص مـن
 منــن وفاتها ـ وكان مـن الهفتـرض أن أنـال الشـهـادة فـي التصويـر


 بقــر فرصـة عودتها مـن بيـن الأهـوات. إنـــي عاجـزة عـن تقريـبـ
 فـي التقاط أيّي صـورة. لا ، هذا غير صحيح. فنـي الأسـبوع الفائـت، رأيـت فـي عينــي أحدهــم الكثيـر هـن

 كان أشـبه بانغـلاق مصـراع الكاميـرا فـي دماغـي. لطالمـا كانـت أمـي

 حقُّا مـا يعنيـه ذلك حتـى تلـك اللحظـة.

لكـن لـم تكـن معـي كاميـرا حينهـا ، وليس الأمـر كأنّـنـ تسـتطيع التقاط مــورة لشـخص نريـب عشـوائي دون إبـارة بعض الأسـئلة. . إبحـث عـن صورتها فـي سـوريا إذا سـنحت للك الفرصـة. أثــر بالفضـول لســماع رأيـك . لقـد كانت أْمَي هنـاك عندما انفجـرت القنبلة ـ وكانـت محظوظـة في النجـاة.
أ علـم أنّهـا كانـت محظوظـة لأنّ والـــي كان يقـول لهـا ذـلك طـوال الوقت. وعادة مـا يكـون مغتاظًا بعض الشـيء حيـن يقـول ذلك .
 حظـك ألا يهكــك التقـاط صــور ذات معنـى هنـا فـي واشـنطن أو وســط مدينــة بالتيمـور؟"
كانـت تضححل وتقـول إنّها كانـت محظوظـة لأنها حصلت علـى
الصـورة.
كان على حـق، علـى الرغـم مـن ذلـك. فقـد الستـنفنت كل حظهـا .
 كانـت فـي سـيارة الأ جـرة تلـك فتـط لؤنـيـي توسـلت إليها أن تعجّـل بالعودة إلـى الهنـزل، فاسـتقلت طائـرة مبكـرة كهفاجـأة. . فـي بعض الأحيان أ عتقـد أن القـــر يتآمـر علينا . أو ريها بتآمـر معنـ
أ علمر أنّك تعرف ما أعنيه. ألا تشعر بالشيء نفسه تجاه أختك؟
 لنصـف سـاعه، ورحـت أتسـاءل إن كان سـيأتي. أنــا أعـرف الروتيـن

الآن، ويهكننـي أن أبـدأ الجـزّ دونـه، لكـن لـم يكـن لـدي مفتاح. ســجبت هاتفـي ورحـت أبحـت عـن الصـورة التـي وصفتهـا فتـاة المقبـرة. إنّهـا علـى حـو: يبــث الطفــلان بصيصًا مـن الأمـل بابتســامتيهما المشـرقتين، ويمكـن للمـرء أن يستشـنر حركـــة



 يتبـق هنــاك أيّ مـكان لإخفائهـم. "مرحبُّا!"
رفعت رأسـي. كانـت طفلـة صغيـرة ترتدي فسـتانًا أرجوانيُا تركض
 جدائلهـا المـجعـدة تهتـز مـع كل خطـوة، وبـدت سـعيدة لكونهـا على
"قــد الحـيـاة.،

من ذا الذي هي متحمسة جدًا لرؤيتهُ لا أحد هنا .

ابنته.
دسســت هـاتفـي فـي جيبـي ووقفـت. لــم أســنطع قَط فهـم هـــا الرجـل، لكنّنـي أميـل إلـى أن أتهجـم عليــه لمـجيئـه متأخــرُا بعـد أن

 خطوة إلى الـوراء. فضـحكت على ردة فعلي لكنّها لـمـ تفلت سـاقي. "مرحبًا!"،

فَالـت مـرة أخـرى، وهـي تفـرز أصـابعهـا بطريقـة تضـــن أنّهـا لـن تفلـت سـاقَي. وكانـت تبتســم لـي بفـم ملـيء بأســنـان لبنـيـة.
"ماريسـوله، ركـض ميلونهيــد آخـر عشــرة أفـدام تفصـل بينـنـا
والتقطها، وقلبهـا علـى ذراعـه ليـحملهـا علـى كتفـهـه
"آسضف، يا مورفت ملء فيهها • "توقف يا بابا ل"،

فَال ميلونهيـد وهـو يلتَـط حلقـة مفاتيـح مـن جيبـه . وكان صوتـه متعبًا، ثـّمّ أردف: "إنّهـا تعانقو الجميـع".
 التـي تعرضـت للقصـف. هــذه الفتـاة الصغيـرة لا تعرفنـي، وهـي لا تـرى مـا يـراه الجهيـع. وهــذا مـا يـجعلنـي أرغـب فـي تحذيرهــا للابتعـاد عنـي.
ثـمّ مـرة أخـرى، كان ميلونهيـد سـريعًا جـدًا فـي اختطافهـا، كمـا لـو أنّنـي كنـت ســأقدم على فــل شـيء يؤذيهـا .

 "هــل أنـت مسـنعد للعهـل أم مـاذا يــا فتـى5"، "منذ نصف ساعة وأنا مستعد للعمل".

 كارمـن العمـل إلـى وقـت متأخـر، لذـلـك كان علـى أحدنـا أن يــضــر



غضبـي

ارتديـت القفازــن وأمســكت كيـس قَمامـهة لجمــع تَــكيلة الليـلـة
مـن التـذكارات.
ركب ميلونهيـد جـزازة العشـب ونـادى ابنته: („هـل تريديـن القيـادة،
يا كوتـوراء1"
 عليـه زهــورًا أو وحوشًا أو أيّـا كان مـن المفتـرض أن تكـون هـــنـه المخلوفـات غيـر البشـرية. وتســلقت الجـزازة بقليـل مـن المسـاعدة، لتسـتقر أمـامـه، ولفّـت يديهـا الصفيرتـــن حـول عجلــة القيـادة. للحظـة، كنـت طفـلًا مـرة أخـرى، أثــاهد كيـري تبـذل جهـدًا لركـوب الشـاحنة „'لمسـاعدة، أبـي فـي القيـادة. وكنّا نتشـاجر علـى مــن كان دوره فـي الجـلـوس بجانبـهـ.

 كل مـرة كــت أضــع فيهـا قـلـم الرصـاص على الـورق، يصبــح الأمـر أشبه بقيـادة حفّارة وسـط الذكريـات التـي أريـد أن أتركهـا مدفونـة

 مـرة أخـرى. فــدار هــذه المـرة وبـــا كأنـّه لــن ينقبـض ثانيــة، لكتّـه

توفَف فـي النهايـهـة. حاول مرة ثالثة.. ورابعة.
 توفـع نتيجـهة مختلفـة. نـاديته: "هـاي"،

تجاهلنـي وحـاول مـرة أخـرى. والآن لـم تشـتعل علـى الإطــلاق.
فأطفــأت جزازتـي ونزلـتـ.
"هايل"
ترك المفتاح ونظر إليّ بنفاد صبر.
"
"يبدو أنّ هناك مشكلة في خط الوقود الخاص بك".
"مـاذا تعرف عنهك"
أكـره هــار ـ أكـره حـيـن يعاملنـي النـاس كواحـد مـن الحمقى الذيـن بالكاد يستطيعون معرفـة الوفَت.
رأعلـم أنّ المشـكلة تبـدو فــي خـط الوقـود الخــاص بـك. متـى كانـت آخـر مـرة فحصـت فيهـا المصفـاة5"،
"أنا لا أقوم بصيانة الآلات، مورف. لديها خدمة مـا بعد البيع". "إذا ، فخخدمة مـا بعد بيعها مجزرّد هراء".

حينهـا قالت ماريسـول بلفة طفوليـة: "حدمـة مـا بعد بيعهـا مجـرّد هـراء".
وراحت ترتـد في المقـد، وتقول: "هيّا، بابـا ـ انطلق، جـرّار، انطلقَه،
 مقدمــة الجـزازة ووضعهـا علـى الأرض.
"اعتقـدت أنْنـي تأخـرت مسبقًا ـ أمّا الآن فسـأضطر إلـى العمـل يـوم السـبت".
"هل لديك عِدّةَ قَد أكون قَادرًا على إصـلاحها .. "لا أعتقد أنّه يـجب العبك بها".

ورفـض. ركبـت على جزازنتي وشـفلتها .

وهمهـت بإخراجهـا هـن الهخـزن عندمـا نادانـي هـن خلفـي: "حسـنًا! تعـال وانظـر مـا يمكنـك القيـام بـه".
كانـت الجـزازة فـي حالــة كارثيـة. واســتغرق الأمـر منّـي دقيقــة إضـافـــة لأصـل إلـى المحـرك لأنّ المفصلـة كانـت صدئـة . لا أعرف
 على الإطـلاق • وبينمـا كنت أتفحص المحـرك، تفقَدت وعـاء الزيـتـ. لقـد كان الزيـت أسـود وكتيفًا كالحســاء، فأخبرتـه بذـلـك.


 تقريبًا كل كلمـة أقولها .
 مردت ذراعي على جبهتي قبل أن يدخل العرق إلى عيني. "المحرك هو المحرك". "هل لك معرفة بالسيارات5")
 الزيـت إلـى مكانـه. لقـد اعتدت على ثرئرات ميلونهيـد، لكنـهـه بالعـادة
لا يتحـدث معي مباشـرة.
"أعرف عمّا في داخلها أكتر ممّا في خارجها هـ
"هل يمكنك إصـلاحه ليشتغل هذه الليله؟"،

تتظيفها بهـا يكفي"، سـحبت المصفـاة ونفخت فيهـا .
مالت ماريسـول الـى الأمـام وحاولت فعل الشـيء ذاته، فأمسـكتها
لهـا لتجرب.

كان ميلونهيـد يراقبنـا، فسـحبت المصفـاة منهـا مـرة أخـرى، وقـد تذكـرت كِيف أبعدهـا عنّي.
قال: (من اللطيف أن تسمـح لها بالمساعدةه").
شـعرت بالخخجـل وألقيـت نظـرة إلـى المتحـرك. كان ريـف أفضـل منـي حقًا مـع الأطفـال، إذ لا أمتلك الكثيـر مـن الخبـرة فـي التعامـل معهـم. "(اليس كأنّها يمكـن أن تفسـدهـا). فقالت بسخط: „أنا لا أفسد شيئًا ل،
ابتســـت، وقلت : „إلـى جانـب ذلـك، تبدـو كأنّها تـدوِّن المـلاحظات،
لتجعـل منها دليـلا لهـا في وقَت لاحق".



فقال: ״ (بالطبع تفعلين"،
مسـحت الهصفـاة مـن الخـارج، وتفخـت فيهـا مـرة أخـرى. „لا يمكنــي أن أضمـن أنّها سـتصمد طـوال اللــل، ولكـن هــنا مـن شـأنه


t.me/soramnqraa
."نعه"
"هل هو ميكانيكي؟" "(لمم يعد كذلك".

 مـن القاضيـة، ولكن ريّمـا حصل فقَط على تفاصيـل جرائمـي وليس على جرائـمر والـدي.

لا بدّ أنّه فكر بشكل أفضل في ذلك. "شكرًا مورفـ".

 لــم يكـن ميلونهـِـد يُفـوِّت فرصـة. فهــّ يـده، وفَال: اســردت بلقائـكـ. اســهي فرانــك".
طَرفت. "فرانك؟"

فر انسيســكو ؟ "
أشـتحت نظـري الآن، وفَد تملّكنـي الخـجـل تقرٍ بِـا ـ لـيـس الأمـر
كمـا لـو كـــت فَــد دعوتــه بـــدرو أو مـا شــابه.

على الرغم من أن ذلك ريما كان ليكون أفضل من ميلونهيد .
 سحبت قفاز العمل من يدي ومددتها لأصـافـحه. قال: „أنت لست فتى سيئًا لتكون هنا، ديكلان"، تتهدت وقلت: „أنت لم تعرفتي لفترة كافية").

## 米米

كان زوج أمـي جالسًا فـي غرفـة المعيشـة عندمـا اجتـزت البـابـ وعـادة مـا أتحقـق فَبـل الدخـول، لكـن كل مـا أرغـب فيــه الآن هــو مشــروب غــازي وأخــذ دش وفرصــهـ للمــرور مباشــرة إلـى غرفتـي
 على التلفـاز، وكان الصـوت صـاخبًا . لقـد اشـتـرى آلان وأمـي الشـاشـــة الكبيـرة كهديـه زفـاف لبعضههـــ ـ ولــم تكــن أمّـي تتحمــل الصــــب

العالـي، لذـلـك لـم أتفاجـأ حــن لـم أرهـا جالســة بجانبـه . لقـد كانـت
 أردت أن أطلب مـن آلان أن يخفض الصـوت اللعيـن حتى تسـتطيع الاسـتمتاع بالتلفـاز هـي أيضًا . لكنّني لم أفعل، حتى أنني لم أنظر إليه.

ومع ذلك، راح يراقبني كها لو كان ينتظرني أن أنفجر غضبًا. يمكن للمرء استشعار التوتر في الغرفة. في النهاية فَال: (أين كنت5)

الـهطبـخ
فصاح تقريبًا عبر صوت التلفاز: „أنا أكلمك. لا تتجاهلني".
تجاهلته.
توقعت منه أن يتبعني إلى الهطبخ، لكته لم يفعل.


 يكـن جالنًا أمـام التلفـاز حامـلا إصبـع التشـجـيع الضخــم مـع علـم مثلك مـن اللبـاد.
لا فكرة لدي عمّا تراه أمي فيه.

لا، هـذا غيـر صتحيع. فأنـا أعـرفـ تمامُـا مـا تـراه فيـه: معسـول
كلام عـرف كيـف يبـغ حاجتـه منهـا .
أتعـرف مـا أراه أنـا فيـهُ أرى فيـه شـوكة أخـرى سـتخيب آمـالهـا
بشــدة حتـى يبـدو سـقوطهـا مـن جـرف أهـون منهـا .

ليس الأمر كأنْ أحدًا مـا قد طلب رأيي.
كان ثمّـة لازانيـا بـاردة في الثـلاجـة، فغرفت بعضهـا في طبـو دون أن أهتم بتسـخينها ـ وأخـذت قنينـة صـودا وشـوكة وهـمــــت أن أفـر هـن أمـام تلفـاز آلان مـرة أخـرى .

ـيـوي مـن خلفـهـ.
قال: (سألتكك أين كنت".
واصلت السير .
وقف واعترض طريقي.


 تساءلت إن كان الشيء ذاته صتحيحًا في حالته.
 يتراجعـون أمامـي، لكـن آلان لا يفعـل. فقـد كان يعـرف مـا فعلتـه ويعـرف مـا ينبغـي أن أفعلـه، ولكـن لا يـزال مـن المـخـزي أن أعتـرف بذلـك بصـوت عـالٍ. "كان لدي خدمة مـجتمعية".
"تتنهي خدمتك في الساعة الثامنة. لقد تجاوز الوقت التاسعة".. "تأخر مديري. وكانت لدينا مشكلة مع أحد الجزازات". بدأت أشعر بثقل الصحن في يدي. "من المفترض أن تكمل عملك هناك وتعود إلى المنزل فورًاه. "هذا مـا فعلت".
"لا تكذب علي".
تطلّب الأمـر كل مـا لــدي للحفـاظ علـى الطعـام فـي يـدي بـدلاً
مـن رميـهـ.
"أنا لا أكذب عليك".
"لو كان الأمر بيدي، لمـا كنت ستقود على الإطـلاق".
شــرت بفكـي يشـتد . فتجاوزتــه قبـل أن يتمكـن مـن جـرّي إلـى
جـدال.
"برأيي أنّه من الجيد أنّ الأمر ليس بيدك، إذن، أليس كذلك؟" فـي الواقع، مـن حسـن الحــ أنّه لـدي مـحـام مكلِّف، وإلّا مـا كان سُــــح لـي بالقيـادة مـرة أخـرى على الإطـلاق .
لـم يوقفنــي آلان، ولـم يقـل أيّ شــيء فيمـا كــــت أرتقـي الــدرج.
 "ســينتهي بـك الأمـر مثـل والـدكهِ.

لــم يصمــت حـيـال الأمــر .

قذفت قنينـة الصـودا على خزانـة الهـلابس وفتحـت بـاب غرفتـي بقـوة جعلته يرتـدّ على الحائط. كانـت أنفاسـي ترتفـع فـي صـدري، وكان عليّ أن أجبـر نفسي على التوقَف عنـد أعلى الـدرج. صحت: (هما الذي قلته للتو؟ه الآن حان دوره لتجاهلي .

للــو بحـق الجحيـم، آلان؟"
"لقد سمعتتي".
 المدخل. وكان شـعرهـا الداكن مسـرّرًا على هيئة ذيـل حصـان مرتخ، وقَد وقفـت ملتصقـَه بالجـدار كمـا لـو كانـت سـتعود إلى الداخل إذا كان الأمـر مخيفًا جــًا هنـا .
 جـدّا، حتـى انــرزت أظافـري فـي راحـهَ يـدي، فيمـا ظلّت يـدي التـي تمسـك صينيـة الثلازانيـا تهتز . وكانت كتفـاي منحنيتيـن، وأنـا متأكد مـن أنّ عينيَّ كانتا شرستين.
كان ينبغـي أن أعتـنـر، لكنتّـي لـمَ أسـتطع. كان الاعتـذار يـرزح تحـت وطـأة ثقـل كبيـر • وكنـت مدينًا لهـا بالاعتـنار عـن أشـيـاء أكبـر بكتيـر . لقـــ كانـت الرسـالة مـن المقبـرة صحيحــة: يـيـدو أنّ القـدر يتآمـر علينا ـ وكان الشعور بالذـنب يربض على كتفي فيدفعني نـحو الأرض حتـى لا أقـوى علـى الحركـة. لم تتحرك والدتي أيضًا .

تسـاءلت إن كانـت قَـد ســععت مـا فَالـهـ آلان. وتسـاءلت إن كانـت

أدرت لهـا ظهـري ودخلـت غرفتـي. لـم أصفـق البـاب، ولكـن الصمـت المفاجـئ كان طاغئـا، علـى الرغـم مـن صخـب المبـاراة المنبعـت مـن الطابـق السـفلي. لن تأتي. فهي لم تأت منذ سنوات. ربّمـا . .

لا، لن يتغير شيء.
ارتميـت على زاويـة سـريري ـ ــم أعـد أرغب فـي اللازانيـا، وفَد ظلّ صـوت آلان يتـردد فـي رأسـي. سينتهي بك الأمر مثل والدك. كان على حق. على الأرجح سـأفعل.

## الفصل الثامن

والدي في السجن.
 الأمـركأنّنـا نتحـدث عنـه. إنّها بمثابة السـر العائلـي الـنـي ليس سـرًا

علـى الإطلاق.
السـر الحقيقي هـو أنّنـي أرغب فـي بعض الأحيان فـي أن أراه.
 أخبـرت أحــُا بهـذا ، ولا حتـى صديقـي الحميـمه ريّها ســيكون مـن الأسـهل أن أكـره والـــي، لكنتـي لا أفعل.
أفتقـده. لكـن ليس بالطريقـة ذاتها التـي أفتقـد بها أختـي. ليس كذلك أبـًا ـ وكان بإمكانـي أنـا وهـي أن نتشاجر كما لـو كانت نهايـة
 كتّا قريبيـن مـن بعضنـا البعض . يقـول النـاس فـي بعـض الأحيـان إنّ فقـدان أ حــد أفـراد الأسـرة هـو أشـبه بفقـدان أحـــ الأطـراف.
 استعيدها أبـُـا ـ لا مجـال للتراجـع عـن ذلـكا .
 إلى الأبد ـ علـى الأقل بالنسـبة إليه.


كـدت أسـتخلـدم تعبيـرًا مختلفًا عـن "ســئى،، لكننـي تذكــرت مـا
 فأنـا أبذل جهــدا لئــا أفعـل.. عـادة.



 يبـدو كأنّه وغـد حقيقي.
الآن أشـعر بأنّنـي يِجب أن أشـطب كلمـة روغـده أيضًا ـ رّبّها لـن
تحبنـي والدتـك كثيـرًا .
لقـد رأيت الصـورة التـي التقطتها والدتك . لو أظن أنّهـا دحبطـة . ولا أعتقـد أنـه باعثة على الأمل أيضُـا ـ إنّهـا الحيـاة. حيـن ينها ركل
 الأطفـال علـى الأرجوحـة ذلـك. ويعـرف الرجـال ذوو البنـادق ذلـك أَيضًا

 هل ترتادين هاملتون؟
 لكِ أن تقرّري.

2 - وتنني الكلمةَ متعددةَ المقاطع. (المترجمة)
"أنا بـحاجة إلى أخذ رأيك في أمر مـا،.
 وردي فاتـح يـكاد يكـون أبيـضَ، إذ تجعلهـا الأظافـر الفاتحـهَ مـع شـعرهـا وجلدهـا الفاتحيـن تبـدو رقيقــة أكتـر مـن المعتـاد ـ وكان أثات

 قالت: „إتكّ تختبئين".
اعتدلـت فـي جلسـني. فلـم يكـن هــنا متوقعًا ولا عالاقـة لـه بهـا
كـــت سـأســــلـها عنــهـ .

ومجــدّدًا، قَد تكـون علـى درايـهَ بالضبـط بهـا أقصــده. „أنـا
أختبــئ؟"
"مـن والدك".
أوه. قطّبت جبيني: „لا أريد التحدث عنهه".
شـرعت فـي وضـع طبقـَة ثانيـة مـن طــلاء الأظافـر . "لــم يكـن
يِحـاول إيـذاءك، يـا جولــز .
لم أقَل شيئًا .

 ووضعهـا في موفَع لـلإعلاناته، .

 يعاقبهـا"،
هَالـت: „ربّهـا،. تـمّ تـردّدت فَبـل أن تـردف: „الغضـب هـو إحـدى مراحـل الحـزنن.،

جعلتـي هــذه المـحادنــة متوتـرة. إذ لـم أرغـب فـي التـحـدت عـن أبـي إطلافًا، ولا عن أمـي. "هـل هــا كالام دروس صف علم النفس5" وضعـت طـلاء الأظافـر وأدارت كرسـي الهكتـب لتواجهنـي بالكامـل، وقالـت: (ســألتني أمّـي الليلـة المـاضيـة إن كان عليهـا أن تتصـل بوالـدك".

״لـى وشاذاءك الفـرار.
"لأنّـك كــتِ هنـا حتى منتصـف اللــل تقريبُـا فـي الأيــم الأربعـة
الأخيـرة).
"حسنًا. سـأغادر".
„لا! جولز ... توقفيل"

صدتـتي قَبل أن أتمكـن مـن الخـروج هـن البـاب. ووضعـت يديهـا على كتفي بحـنر شـديد حتى لا تفســد طلاءهــا .

 بشــأنك".
فَـد تبـدو روان ووالدتهـا أختيـن فعـلُّا ـ يقـول النـاس ذـلك طـوال الوفَت. لقـد كانتـ مـاري آن فـي الثانيـة والعشـرين مـن عمـرهـا عنـدما
 كانـت لتتمـرد مـن خـلال صبـغ شـعرها باللـون الأسـود وتـــاول بـارات سـنيكرز على العشـاء، لكنهـا لـم تفعـل ذلـك. فههـا مقرّبتـان وتبوحـان بعضههـا لبعض بـكل شيء.

ولذا، ينبغي ألا أتفاجأ بأنهما تتحدثان عني.
 دفعـة واحــة.
"أعلـم أنـه لـم يكـن يحـاول إيذائـي". وحدّقَت بهـا لأنّها المـرة الأولى التـي أدرك فيهـا أنهـا لــم تفهـم الأمـر • „هنـا تكمــن المشـكلة.
 تردّدتُ.
"قولي ذلك". صار صوتي أقسىى. "مههـا يكن. قوليه، روه". "ربّما يـجب أن أدع أمي تتصل بهه". "هـاذا5 لمـاذا5"،
"ريّمـا يـحتـاج إلـى القليـل مـن. . . الدعـم. حتـى يتمكـن مـن
مســاعدتك". .
"بالتأكيـد". لـم أســطع حتـى أن أبعـد الازدراء عـن صوتـي.
واتجهـت صــوب البـاب مـرة أخـرى.

لحقت بـي روان إلـى الــرواق، وقالت: „هيّا، جولـز، أنـت صديقتي
المفضلة، وأرغب فـي مسـاعدتك".
"أعلم. أنا فقط. . . لا أريد مساعدتك الآن".
"توقفي أرجوك".
توقفـت في البهـو. وكانـت الأضـواء العلويـة السـاطعة تحيـل


 النـاس بأنّنـي بحاجـهـة إلـى بعـض الراحـة.

قَالت بهدوء وحذر: „تبدين غاضبة جدُا طوال الوفت". "أنا غاضبة بالفعل".

كانـت الكلمـات تخـرج مـن فمـي قَبل أن أتمكـن مـن رصـد تأثيرهـا . ربّمـا كانـت محقـة، ريّمـا هــذه مرحلـة مـن مراحـل الحـزن. وشـعرت
 عميقًا جــنًا بجـذوره داخلـي حتـى لـم يعـد منـه خـلاص.
 أن يخنقني هـذا الغضب. قلت في عجالة: ״عليّ أن أذهب"، وأمسكت مقبض الباب. "جولـز". توقفـت للحظـة وتنهـدت، ثــَّ قَالـت: ״ــم أقصــد أن

أطـردك".
"لا، لم تفعلي".
"هـا الذي كنت ستسـألينتي عنه5"
كنـت سـأســألها عـن الرسـائل، لكـن لا يمكنـــي فعـل ذــــك الآن. فلـن تفهم الأمـر . وسـتقرأ مـحادثاتــا عـن الــوت والانتحـار واليـأس،
وتسـيء فهـم كلّ شـيء.

وسيتلقّى والدي بالتأكيد مكالمة من أمّها في هذه الحالة.

الصبـاح، اتفقنـا؟"
هـّت بهرافقتي خارج الباب، لكنّني رفعت يدي وقلتُ: "لا داعي يــا رو ـ لا داعي لمرافقتـي ـ أريـد فقـط أن أتجـول فليـلاً.

سـأكون بخـير".
"هل ستذهبين إلى المقبرة؟"،

لقد تأخر الوقت وحلّ الظلام، وإن قلت لها نعم، فستهلع.

 جالـــه، فـي انتظـار تحليـل حزنـي. صاحت: „ليلة سعيدة، إذن،. صحت أيضًا : (ليلتك سعيدة).
شـعرت بأنّنـي صديقـة سـيئة، لكـن ــم يكـن بيـدي حيلـة. لا يمكنني أن أجبـر شـوري على أن يتناسـب بيـن الفصـل الثانـي والسـادس مـن
 كانـت ســـيارتي مركونــة عنــد نهايـهـة المبنـى لأنّ شــخصًا مـا كان يقيـم حفلـة عيـد ميـلاد بعـد المدرسـة. والآن، أصبح الشـارع خاليًا، وكانـت ســـارتي تقبـع وحدهــا فـي ظـل شــجـرة الــدردار. كان جـزء
 مظلمًا ، وحذائـي الرياضـي يصــدر صريـرًا علـى الرصيـف مـع كل خطـوة. لقــد ســرق الليـل الحــرارة مـن الهـواء، وراح النسـيم يرفـع شـعري ويــرّد رقبتـيـي
 والرطوبــة.
كان هنـاك رجـل يسـعل مـن مـكان قَريـب. فانتفضـت فَليـلًا، وجفلـت. ألقيـت نظـرة حولـي لكنّانـي لـم أره. انتصب الشعر في قفاي، وتحسست مفاتيحي
أدرت قفـل الســيارة، وارتميـت فـي مقعـد الســئق. التصـق الهـواء داخـل السـيارة ببشـرتي، وانبعثـتـت رائحــة قهـوة قَديمـة ونجـاد دافئ

جـــا. كان الغضـبـ يتصــارع داخلـي مـع شــعور بعـدم الارتيـاح فيمـا كنـت أضنط على المفتاح فـي جهـاز الإشـــال وأديـره.
لا لم ياولت مرة شـئ أخيء.

وَمَضت المصابيح الثانوية وانطفأت. ضريت لوحة القيادة.. اللعنة .. تردّد صوتي عاليًا داخل السياره، وجفلت. آسفة، يا أمي.
لكـن فـي الشــتم عـزاء. أعتمــد أنّنـي أتفـقَ مــع فتـى الرسـالة، فالكلمـات هـي مجــرد كلمـات.
اجتاحتتـي موجـة مـن الذـنب، كمـا لـو كــتـت أخـون ذكراهـا بطريقـة
أو بأخـرى.

دقّتْ يـدٌ على النـافـذة، وكـدت أقفـز مـن جلـدي. كان يقـف هنـاك
 أرى سـوى حافـة مـن الفـك وخصلـة مـن الشـعر الطويـل فقـط. "تراجعه" قلت وقد مددت يدي نحو هـاتفي دون تفكير . سـعل مـرة أخـرى، وفَال بصـوت أعلى مـن الـلازم حتـى أتمكـن مـن سـهـاعه مـن النافـذة: رأنـا آســف، أردت أن أرى إن كنـت بحاجـة إلـى
أي سســاعدة.".
"أنـا بخخيـر!، أــم تتحـدت رسـالة مـن تــك الرسـائل الغبيـة التـي
 نوع مـن طقوس الانضنمام إلى عصـابـة مـا بتعطيـل سـيارتك للنصـب

علــكـك أدرت المفتـاح هـرة أخـرى.
أومضت، أومضت ثّمّ انطفأتـ.
"ألست جولييت يونغ5")
توقفـت ونظـرت إليـه مـرة أخـرى. هـل يُعـدّ هــذا أمـرًا جيّدًا أم
سـيئًا كونـه يعـرف اســــي؟ إـئ
أزاح قَلنسـوة قميصـهـ، رأعتقـد أنّنه كان لدينـا صـف إنجليزيـة معًا
في العـام المـاضـي".
 يشـتفل. كان ذلـك الفتـى الغريـب المنطـوي الــني كان يجلس فـي الجــزء الخلفـي مـن كل فصـل دراســي
 كان يرتـدي قمصـانًا ذات قَلنسـوات أو قمصـانًا ذات أكمـام طويــة،
 بدا كقاتل متسلسل.
"هل تحتاجين إلى وصلةء"
نظرت إليه للحظة طويلة جدًا • "هل أحتاج إلى ماذ/؟" قال: "وصلة لسيارتك. البطارية ميتة؟"
 أكن متأكـدة مـن رغبتي في الخــروج مـن السـيارة بعـد ـ فعلى الرغـم
 الشـارع المظلمـ. وهـذا هـو الجـزء مـن الفيلم الـنـي تصـرخ فيـه على البطلـة بــأن لا تفـادر السـيارة. ثمّ خطرت لي فكرة. (سـأتصل بوالدي ليأتي إليّ"،.
"لـدى صديقـي مـجموعـه مـن الكابـلات. وهـو يعيـش فـي الجـوار
 وبـدأ فـي إرسـال الرسـائل النصيــة. وبعـد ثانيــة، نظـر إلـيّ وفـال: "افتحـي غطـاء محـرك سـيارتك".
كنـت عالقـهة بيـن البينيـن حيـت لا أدري إن كان هـو حقيقيًا أم
 سـئؤدي ذـلك إلـى خلـق محادثـة بيننـا، ومنــذ حادثـة الكاميـرات، لـم أكـن مسـتعدة علمى الإطـلاق لتبـادل الحديـت معـه . وبـدلا مـن ذلـك،
كتبـت رسـالة ســريعة لــروان.

ج.ي: لقـد تعطلت ســـارتي، وقَـد عـرض علـيّ فتـى هـن الهدرسـهـ أن يوصلهـا ببطاريته. هـل يمكـك الالتحـاق بـي؟
ثـمّ دسسـت الهاتـف فـي جيبـي وســحبت الــنراع لرفـع غطـاء
المحـرك.
لـم ينتظـر منّـي حتى أن أخـرج مـن السـيارة، وخطـا نـــو هقدهـة السـيارة ليرفـع غطـاء الهـحـرك، وراح يبـحـت عـن الــنراع الفولاذيـة

 مـن الجـرأة لفتـح النافــذة. كانـت الشـمس فَـد غريــت منـــذ فتـرة طويلـة، لكـن الــدفء هنـا كان كافئًا لـجعـل جبينـي ينضــح بالعـرق. بعـد ذلكك، سـمعت صـوت معـدن يضـرب فـي المعـدن تحـت غطـاء المحـرك وتســاءلت عمّا يفعلـه الفتَى. فكـرت فـي جميـع المـرات التـي عـرض فيها والـدي أن يعلمنـي أسـاسـيـات صيانـة السـيارة، ومـا يعادلهـا مـن الهـرات التـي أخبرتـه فيهـا „لاحقًا"،.

ثـمّ أنّ هــنا لا يعنـي أن تغييـر الزيـت والتـحقق مـن ضغط الإطارات سـيجعلان الهحرك يشتغل . مـن خـلال النافـذة الجانبيــة لمقعـد الـركاب، رأيـت روان تتجـهـ عبـر الرصيــف نحونـا، وكان شـعرهـا يلمـع تحــت ضـوء القهـر . هذا جيّد ـ ل لن أكون بهفرديـ
ضغطـت على زر الفتح، وفتحت بابي على مصراعـهـ، فاصطـدم
بشـيء مــاء باسِيء.

 القوطي الـني يعبـت نحت غطـاء محـرك السيـارة: إنـه ديـكلان مورفـي.
 يتحمّس جـدّا عنـد اكتشـافه مرحاضًا مسـدودًا ـ وأمسـكـ بيـده إطـار البـاب، واعتـرض طريقـي للـخـروج مـن الســيارة.
كان ينبغـي أن أعتـنـر، لكـن هــنا ســيبدو اعتــذارًا سـيّئُ النـــة. أسـتطيع أن أشـعر بالكلمـات علـى ظهـر لســاني. وسـيكون مجـرّد
 ببـاب ســـيارتي.
في هذه الأثناء، وقعت عيني على كابلات التوصيل في يده. لا بدّ أن أعتذر وأشكره.
 تمامُا كمـا حـدث فـي ردهـة المدرسـة الأسـبوع الفــارط. وعبـر ضـوءٌ

مـن مـكان مـا وجهـه، مشـكَلْا شــريطًا على عينيـه، تـاركًا مـا تبقى مـن
 ثّمّ قَال: „البطارية ميتة5"،
بـدا ضـخمًا وهــو يقـف أمامـيـ ابتلعـت ريقـي وتذكـرت اللحظـة التـي فَام فيهـا بحركـة سـريعة فـي الــرواق، وكــف فكــرت حينهـا في أنـه سـيقدم على فعـل عدوانـي تجاهـي، لكــه كان فقـط يلتـط
"ماذا فعلتك"،
"أمـمر". كان علـيّ أن أتتحنـح لأرد. ثــّمّ نظـرت إلـى لوحـة القيـادة
وقلتـ: "لا شـيء، إنّهـا لا تشـتنل".

حينهـا صـاح الفتى مـن أسـفل غطـاء محـرك الســيارة: „لا أعتقـد أنُّه مفتاح التشغيل".
"شـكرًا، ريـفَ،، فَال ديـكالان وهـو يلـف عينيـه نحـو الســـاء، تــم مـال نحـو الســيارة. وكان يتمتـم تـحـت أنفاسـه شـيئًا مثـل: ״علّمتـه ثالاثــة أمـور، والآن هـو الخبيـر".
 داخـل الســـارة. فتراجعـت فـي مفعـدي، ولكـن حيـن أدار المفتـاح،
 مقـززة، متـل رائحــة الســجائر والعـرق والجينـز غيـر الهغسـولـ
 المقطـوع والمـلابـس النظيفـة ونـوع مـن غســول الجســـم الرياضـــي

الخـاص بالرجـال. وبالـكاد كانـت أضـواء لوحـة القيـادة تضـيء عندمـا

$$
\begin{aligned}
& \text { يديـر المفتاح، ثـّمّ خـرج مـن سـيـارتي. } \\
& \text { "هل كل شيء بخير هنا؟" }
\end{aligned}
$$

كانـت روان علـى الرصيـف خلفـه، وشـعرها الأشــَر يلمـع تـحـت

 أن نوصلهـا بهـا هنــأ" راحـت عيناهـا تتحـركان بينـه وبيـن الفتـى تحـت غطـاء هـحـرك
الســيارة -ريـفــ وبينـي.
"نعـم". قالـت وهـي تسـحـب الكلمـة ســحبًا، ثــمّ أضـافـت: „هــل
تودّيـن العـودة معـي، جولــز؟"،

 الهفاتيح"،
 كليهـــا حينها حملت حقيبتي وسـرت مـع روان.
 ديـكلان مورفـي كان يحـاول فعـل شــيء مـا عندمـا جئتِ،. شعرت بالحرارة والبرودة في آن واحد . "لا، هو لم يلمسني حتى".
قالت بصوت صارم: "جيّد . أنا سعيدة لأنك راسلا هولتي".
 تمنى لـو أنهـا لـم تـأت فـي ذلكـ الوقَت بالـذات.

التفت ونظـرت عبـر كتفي. كان ريـف لا يزال منحنيًا على الواجهة
 خلفـه . وكان يربت بشـيء علـى كفـه الأخـرى، ثـم رفـع يـده إلـى وجهـه،

$$
\begin{aligned}
& \text { فأضـاء توهــج أحهـر فُجـأة مـلامحـهـ. } \\
& \text { إنّها سيـجارة. أكره المدخنين. } \\
& \text { "هل تعرفين الفتى الآخرى، قلت. }
\end{aligned}
$$

فالـت: "ريـف فليتشـر . يسـكن عنــد الزاويـة. تدعـوه أمـي مصـاص
"الدمـاء. ونـادرًا مـا نـراه خــلال النهـار".
"لا شـك فـي ذلـك. فقـط ظهـر لـك أكتثر شـخـصين انطوائيـيـن في العالـم لتوصيـل بطاريـة سـيارتكر،. تـمّ نظـرت عبـر كتفهـا وأضافتت: "ريّمـا كان يجـب أن تأتـي أمـي معنـا".
تذكـرت مـا قَالتـه فـي وقَـت ســابق عــن أنٌ والدتهـا ترغــبـ فــي الاتصـال بوالـدي مـن أجـل „الدعمى، فاقشـعر بدنـي. (نحـن لسـنا في السادسـة مـن العمـر، روه،.

وصلنـا إلـى مدخـل الســيارات الخـاص بمنزلهـا، فسـحبت مفاتيتحهـا مـن جيبها وضغطت على الـزر لفتـح أبوابهـا . „لا أرــد أن ينتهـي بـي الأمـر فـي الأخبـار المســائئه،.
 الآن، وإلّا كان ديكلان مورفي الآن على بعـد خمســة أميـال، يضيـف
 حملـت حقيبتـي قَبـل أن أخـرج مـن السـيارة.
 ســيارتها مواجهـةً لســيارتي. وأضـاءت مصـابيحهـا الأماميـة ديـكانلان وريـف. وكان هـذا المشـهـد ليشـكل صـورة رائعـة، معرضـة بكاملهـا

للضـوء ومليئـة بالتبايـن الشــــيد .
أطفأت المحرك والأضواء، وهممنا بالخروج من السيارة. حينهـا لـوّح ديـكلان بيـده وسـحـب نفسًّا مـن سـيجارتها، وصــاح:


 وأدار الهفتـاح، فاشـتغل المتحـرك. قلت حينها : „أهذا كل ما في الأمرك"
"نعـم، هــذا كل مـا فـي الأمـر". توقعـت أن يـخـرج مـن الســـارة،

"مـا الذي تفعله؟"،
لم ينظر إليّ ولم يرد على سؤالي.
"أين تسكتين؟"
"لا أعتقد أنّ هذا من شأنك".
لفـت هــذا انتباهـهـ فســحب تفسـه مـن الســـيارة وخيّم بقامتـهـ علـيّ. كان كل شــيء فـي هيئتـه يصيـح لا تعبثـي هعـي. تراجعـت بخطـوة سـريعة فبـل أن أتمكـن مـن إيقـاف نفسـي. "ديكلان"."

ففزت فـي مكانـي، فقـد كان الصـوت الذكـوري مرتفعًا وآتيًا عـن يسـاري. كان رجــلا فـي منتصـف العــر، ذا شـعر منحسـر، يســر

عبـر الطريـق ويصيـح بصـوت غاضـب: „مـاذا تفعـلان؟ أُتركا الفتاتيـن وشــأنهـها .".

أوحت لهجته أنّني ريمـا كنت على حق في توخي الحذر .
لــم يبتعـد ديـكالان عنّـي، وفــال بصـوت بـــا عليــه الهيـجـان: "ســيارتها لا تشـتغل. وكتـت أســاعدها". "هذا صحيح، يبدو كأنك تساعد حقًا".
التـف ديـكلان وراح يفـك كابـلات التوصيـل مـن بطاريـة سـيارتي،
 الجـحيـهُ، يــا آلان؟"
اوترب ريف منه، وقال بصوت منخفض: "هوّن عليك، ديك"
 بالخـروج مـن المنـزل وقتمـا تشـاء. لديـك حظـر تَــول. هـل تفهـم مـا يعنـي هــذا5"

حظر التجول؟ هل يخضـع ديكلان مورفي لحظر التجول؟ جـذب الكابــلات بعنـف مـن ســــارة روان وصفـق غطــاء مـحـرك

السـيارة.
"أنا لم أكسر حظر التجول. كنت أفَدم يد الهساعدة. . ."
"عد إلى الهنـزل. لا أصـدق أنكـك تسـتمر فـي تعريضض أمّك لمثل
هذاب.
اكفهـر وجـه دــكالان بالكامـل. وأفلـت الكابـلات لتقـع على
الإســفلت، وســار إلــى الأمــام.

خطـا ريـف سـريعًا، حتى أصبـح أمـام ديـكلان، ووضـع يـده علـى
"مهلًا . مهُّا . فكر مليّا في الأمر".
 مشــدودًا، وقَـد شــكل قبضتــن بكلتا يديـه. حدـجـه آلان هـو الآخـر، بتعابيـر تقـول: „افعلهـا ، أيّهـا الداعـر".

كانت روان بجانبـي الآن، وقـد تعالت أنفاسـها في الهواء الليليـ وكان قلقهـا المفاجـئ يحـاول سـحبي إلـى قبضتـه. إنّهـا لا تحـب الصدامــات، وكان هــذا الصــدام أسـوأ مـن ذاك الــني حــدث فـي الردهــة. ولا يوجـد هنـا أي مـدرّس ليهـب لفــك النـزاع. كان جـزء منـي يريـد الاختباء، أمّا الجـزء الآخـر فـكان يتهنـى لـو كنّا قـد اتصلنـا بـأم روان.

كانت حركهـو واحـدة مـن أيّ هنههـا كفيلـة بإثــعال فتيـل الشـجار. وصـار التهديـد بالعنف يثقـل الهـواء. وبـدا أنّ لا أحـد منههـا مستعد للتراجـع. وقَد لــّ التوتـرُ الجـوَّ بإحكام شـديد حتّى ظنـــت أنّه لـن يسـنطيع أيّ منههـا فكّهـ.

تذكـرت حيـن كتبت إلـيّ والدتـي ذات مـرة حـول نجاتهـا بأعجوبـة فـي إحـدى دول إفريقيـا الفربيـه، حيـت كانـتـ تصــوّر آثـار هــدم
 فقـد كانت تتبع مرشـديها عبر الغابـة، حــن وجـدوا أنفسـهم مباشـرة
 بإمكانـي استشـعار الخـوف بيـن كلماتهـا ـ أمسـك هـؤلاء المتطرفـون معداتهـا وشـرعوا فـي تحطيــم كاميراتهـا، إلـى أن أخبرتهــم أنّهـا كانت توثّق انتصاراتهم العسـكرية. حينهـا، لـم يســتحوا لهـا بالعيش

فـحسـب، بـل ســـحوا لهـا بالســفر معهـم ليـوم كامـل. وقَد بلفـت صورهـا نيويـورك تايهـز، لكنّ رسـالتها، الموجهـة إلـيّ، كانـت أفوّوى. لقـد رســت صـورة العـرق والبنـادق والرعب، لكنها جعلتـي أضحكك
فـيـــا بعــد، حـيـن كتبـت:

يمكـن للرجـال أن يكونـوا مثـل الأطفـال الصغـار، جولييـت. ففـي بعض الأحـيان، كل مـا يِتا جـون إليـه هـو شـيء لا مـع لإلهائهـهم. انحنيـت لالتقـاط كابـلات التوصيـل مـن الرصيـف، وحملتها إلـى

 اعتـذار إلـى آلان، علـى الرغـم مـن أنّنـي كنـت أرتـــش مـن الداخـلـ

 المنـزل. . .
 إلـى ديـكالان، ثـمّ علـى السـيـارتين، وأخيـرًا عــاد بنظـره إلـيّ: " "ليـس فْي الأمـر ضــرر، علـى مـا أفتـرض". بعـد ذلـكـ، عــادت عينـاه إلـى ديـكلان، وفَال: „فـي الهـرة القادمـهة التـي تريــد فيهـا مســاعدة شتـخص مـا، قَل شـيئًا فبـل مفـادرة المنـزل. إذا تسـلـلت مـرة أخـرى، فسـأسـتدعي الشـرطة. وحينها يمكنـك محاولــة التسـلل مـن شـلتنهام. هــل تســعني§"،

تشـنجت عضلـة فــك ديـكالان، ويمكتنـي الجـزم بأنـه سيشـتـم• فدفعـت الكابـلات إليـه، وقلت: „هـل تعتمـد أنتي بحاجـة إلى بطاريـة


اسـتغرق الأمـر منـه ثانيـة، لكنّه كسـر الاتصـال البصـري المميـت
 خشــنًا ولكـن تحــت العدوانيــة كان هنـاك إيقـاع مـن شــيء آخـر لا لا
 إلـى منزلـك5 "

سؤاله؟ لم أتذكره وهو يسـأل هذا السؤال. هل لهذا السبب سـألني أين أعيش؟ تضرّج وجهي خجـاً وأجبت: „أوه، على بعد أميال قليلة".

بطاريـة جديـدة حالمـا تسـتطيعين".

استدار ديكالان واتجه أسفل الشارع.
لـم يتـحـرك آلان. وكان ينظر إلى ريف، الـذي انحنـى على سـيارة
 لــم تتغيـر تعابيـر ريـف. ســعل، تـم سـحب قلنسـوته إلـى الأعلـى،
 أمـه ألا يخـوض المعـارك ضــدهس.
انتصـب آلان، لكـن لا بــدّ أنـّه أدرك أن الأمـر لا يسـتحقَ. ـــمّ أطلق ضـحكـة ثقيلـة وهـز رأسـه، واسـتـدار مبتــدًا ـ رأنتـم أيّهـا الأولاد
 غرق الشارع في صمت تام بهـجرد رحيله. "يا إلهي". همست روان، وعيناهـا متسعتان كفنجانين. نظر ريف إليها، وقال: "هذا ليس بشيء يُذكر".
(شــكرٌا لإيقـاف ديـكالان عـن. . .". وصمتـت، قبـل أن تـردف:

$$
\begin{aligned}
& \text { "عـنـ. . . أنـــا مـا كان ســيفعله". } \\
& \text { "لم أوقفه. لقد أوقف نفسهه"). }
\end{aligned}
$$



أحـب صـوت ريـف الهـادئ والطريقـة التـي وقَف بهـا أمـام زوج أم
ديكالان.
ويـجعلنـي هــذا أثــعر بالسـوء لأنـــي اعتقـدت أنـّه يشـبه القاتـل
المتسلسـلـ
لا سـيمـا حيـن نظر إلـيّ وفـال: „شــكرًا على مـا فعلت أنـت أيضًا . هـل تمتقديـن أنّك سـتكونين بخيـر للعودة إلى المنـزلى"،
كان قلبي لا يـزال يثب فـي صـدري، لكنّتي أومـأت. وكان علـيّ أن أتتحنح، لأســأله: "هـا هـو شـلتـهامڭ"

عبس ريف. " هماذا
"فَال هــذا الرجـل، آلان، لديـكالان إنّ بإمكانـه أن يــاول التسـلل
مـن شـلتنهام".
اكفهـر وجـه ريـف، وأظلمـت أسـاريرهـ ــمّ سـعل مرة أخـرى، وأحنى
 سـيارة روان، وأضـاف: nتأكـدي مـن حصولـك علـى بطاريـةَ جديـدة.
 وانزلق في الظلام، تاركًا إيّانا بهفردنا .

## الفصل التاسع

لقـد كتبت 53 رسـالة لـك، تبـدأ جميعها بـ "عمـري 17 عامُا "،
 بينــا لا أريــد أن أفقــده.
أبــو كحعقاء. قــد أجلس هنـا أيضًا أكتـب الرسـائل إلـى أن يحـلّ
الظطلام، في انتظار الـرد.
صحيٌح أنّني لا أعرفك، لكنتي أشعر بأنّني أ فههك.
وأشعر بأنّك تفهنيني.
وهذا ما أحبّه كثيرًا في هذا الأمر.

إنّها في مثلي سني.
كنـت أشـك فـي أنّهـا قَد تكـون قَريبـة مـن سـنـي، ولكن هــذا تأكيـد . لا أدري سـبب أهميـة الأمـر، لكنّهـه مهم.

إنّها تحب هذا.
إنّها تحب هذا .
لقـد فَـرأت الرســالة سـبعًا وســتَن مـرة علـى الأفـل، ولا تــزال تبعت في داخلي رعثـة سـرية. ألفــت نظـرة حـول الفصـل، لأتحفقَ إن كان الأمـر معديُــا، كمـا لـو أنّ بقيـة الفصـل لا بـــد أن يكونـوا قادريـن على الشـعور بالهـزة التـي تحدثهـا هــنه الرسـائل الصغيـرة.
 يمكـن لحانـة إسبرسـو برمتهـا أن توقظ هــذا الفصـل كانـت فتـاة فـي

الصـف الأمامـي تقـرأ قصيــدة ديـلان تومـاس بصـوت عـالٍ، لكنّهـا
 تقـرأ فَائمـة تسـوق. كانت تلف شـعرها حـول إصبعها، ومـا أن قَرأت السـطر الأخيـر، حتّى انزلقت فـي كرسـيها مـرة أخـرى. مـررت أصـابعي على طـول أسـطر الرسـالة وقرأتهـا مـرة أخـرى. ثـمّ طويتهـا تحـت حافـة كتابـي. أشعر كأنتي أفهمك. أثشعر كأنك تفهمني.
يريـد جـزء مـجنون وحشَي منّي العثور عليهـا ـ لأقـول "نعـمه، نعـم،
أفهمك".
سـاد صمـت ممـل الفصـل. وأقســم أنّ بإمكانـك أن تســـع ثـلانـة أثـخخاص يكتبـون رسـائل نصيـة، بينمـا تأمـل مُدرســتا السـيدة هيـلارد فـي أن نتشـرب جميعًا فـوة الشـعر. مالــت إلـى مكتبهـا، ممسـكة بالكتاب إلـى صدرهـا، ثــمّ قَالـت: اهــن يسـنطـيع أن يـخبرنـي بموضـوع القصيـدة5٪"
قد يكون هذا بمثابة صدمهة لها، ولكن لا أحد يجيب. نهضـت السـيدة هيـلارد وسـارت بيـن صفـوف الطـاولات، مُمـررةً أصـابعهـا بـكل خفـة علـى كل طاولـة. كانـت تنورتهـا الطويلـة تصــدر حفيفًا مـع كل خطوة، وهـي ترتدي واحـدة من تلك السـترات الهـطرزة التـي لا يرتديهـا سـوى مدرّسـي الثانويـة فـي منتصـف العــــر . دسست الرسالة أكثر تحت الكتاب قبل أن تصل إلي

النور "؟؟"
"يقصد الظلام" صـاحت درو كيني.

أومـأت السـيدة هيـلارد برأسـهـا قَائلـة: „سـطحيًا، ريّمـا،. كان كعبهـا ينقـر في المهـر بيـن الطـاولات. "عـن مـاذا يهكن أن يتحـدث

"يقصــد وفَت الليـلـى" صـاحـت فتـاة أخـرى، وقـد خـف صوتهـا
عنـد النهايـة. كان هذا مـجرّد تخمينـ
بـدت فتـاة بليـدة جــدًّا، وتفتقـر إلـى الإلهـام. تذكــرت تحليـيلـي للتصويـر الفوتوغرافي هـع فتاة المقبرة وتسـاءلت إن كانت ستشـعر بالمـلـل مـع هــنا الفصـلـ
لحظـة. تسـاءلت إن كانـت فـي هــذا الفصـل. ورحـت أنظـر مـن
حولـي.
 الأمـر كأنّـه يمكنــك أن تتظـر إلـى فتــاة هـا فتعـرف أنّ والدتهـا فَـد ماتت. بالإضـافـة إلـى أنّـهـ لا يوجـد علامــة نيـون فـوق رأسـي تومـض بعبـرة „أختـه ميتة،"، أيضًا .

فَالـت السـيدة هيـلاردد: „اقرؤوهــا مـرة أخـرى لأنفسـكم". تــمّ نقـرت على كتـاب إيلايجـا ووكـر وهمســت: "ضـع هـاتفـك جانبًا"،. تنهد بشدة ودس هاتفه في حقيبته.
 نظـرة إلـيّ، ونقـرت بأصـابعهـا علـى الكتـاب المدرسـي بهــدوء قَبـل
 „اقرؤوهـا مـرة أخـرى وأخبرونـي عـن موضـوع هــنه القصـــدة".. سعل شخخص ما، وتحرك آخر .

اسـتدارت فـي الـجـزء الـخلفي مـن الغرفـة، وللمــرة الأولـى تصـــــع هدوههـا . „لا بــدّ أن يكون لـدى أحـد مـا فـا فكرة.. أحـد مـا . . أي أحـد .. لا توجـد إجابـات خاطئة هنـا".

كان هـذا مـا قَالتـه الهـرأة التـي أخبـرت لتوهـا شـخصين بأنهــا

"عمّا تدور هذه القصيدة؟"، سـألت.
انتقلت عينـي إلـى الصفحـة لمعرفـة مـا هـو الأمـر المهـم.ل

قَبل أن أعـرف ذلـك، كــت قَـد فَـرأت القصيـدة كاملـة. ـــم تكـن
عـن الليـل أو الظـلام علـى الإطـلاق.
كانـت السـيـدة هيـلارد لا تـزال تسـير بيـن الصفـوف. ״يقـول: اغضضب، واستشط فـي وجـه تلاشــي النـور. مـا شعور ديـلان توماس؟"، "اليأس"،
خرجـت الكلمـة مـن فـــي قبـل أن أوقفهـا . كان صوتـي خشــنـًا


 أن ســعـوني أتكـــم مـن قَبـل.
عادت السيدة هيـلارد إلى المــر وتوقفت بجانب طاولتي لـم أنظـر إليهـا ـ كان ينبغـي لــي أن آبقـي فـــــي مطبقًا ـ ورحـت أخربش على دفتـري كمـا لـو أن شـخصًا آخـر هـو الـــي تكلّم، لكنها أنـا

قالت بهدوء: „اليأس. لمـاذا5، "خمّنت فقط".
"(الم يكن هذا تخْمينًا، لمـاذا اليأس؟"
 الدبـوس لـو ســطـط فـي الفصـلـ لا أحـب أن أكـون مركـز الاهتمـام،

$$
\begin{aligned}
& \text { „قلت إنّه مجرد تخمين"، }
\end{aligned}
$$

قالت بصوت متزن: "حسنًا، خمّن مرة أخرى . لهاذا اليأس؟" أغلفت كتابي بعنفٍ جعل الفتيَين بالقرب مني يقفزان ذعرًا . "ربما يِخشى الظلام اللعين".
 النوع الخاطئ. قلبتـي العاطفـة المفاجئة التي اجتاحتتي رأسًا على عقـب.
تشـنج كتفـي، وشــعرت برغبـة فـي تمزيـقـ هـــذا الكتـاب إربًا، وتسـارعت أنفاسـي كثيـرًا مثـل حصـان بـان بـري محاصـر . قالت: „حاول . أيّ نوع من الظلام؟"


 لـــى المختصيـن الاجتماعيــن، لـدى أطبـاء النفـس فـي المدرســة، وـــىى المعلميـن الآخريـن.
 تذمـر كيـت ماســون علـى بعـد بضـع صفـوف، وتمتـم: "ربّهـا لا يـــرؤون الكتيـر مـن الشـعر فـي الإصـلاحيـة،".

دفعت مقعدي بشدة حتى كشط الأرض.
كانـت السـيدة هيـلارد أسـرع ممّا كــــت أتوفَع، وأشــجـع أيضًا . فعلى الرغـم مـن أنّنـي كــت أطـول منهـا بســت بوصــات اعترضـت
 ســؤالي، أي نـوع مـن الظـلـامكـ،
احتجـت إلى لحظـة لاسـتخـلاص أفـكار ذكيـة ـ أبعـدت عينـي عـن كيـت ونظـرت إليهـا ـ كان رأسـي يـــور مـن العاطفــة التـي ولّدتهـا رسـالة الفتاة والذكريـات التي أثارتها القصيـدة والإذلال جـرّاء تذكـير شـخص آخـر بهـا أنـا عليـه وبالنظـرة التي يرانـي بهـا هـؤلاء النــاس. قَلت وقَد إِشتوشـن صوتِي مـرة أخـرى: "إنّه ليـس على خطـأ ". تــمّ ارتميـت فني مقعـدي وأبقِيـت عينـي علـى كتابـي . أخــذت قلمـي وواصلت الخربشـة.
 الرصـاص. ودون قَصــد، بــدأت بحفــر حفـرة فـي الورقَـَه.



وضعت رسـالة الفتـاة في الكتاب المدرسـي ووضعتـه في حقيبتي
 هيـلارد، التـي اعترضـت طريفـي مـرة أخـرى، وقالـت: „هـل لديـك
دقيقـة واحـدة؟"

انتابتنـي رغبـة فـي تجاهلهـا . فمـع تدفـفَ الطــلاب مـن حولنـا خـارج الحجـرة، كان مـن السـهل تجنـب النظـر إليهـا والتـــلل ضمـن

هــا الدفـقَ. ولـو بــدت كأنّهـا سـتكتب لـي حجـزًا أو تفتعـل شــجارًا،

لكن، لم تبدُ أنّها ستفعل، لذا لذا توقفت قالت: „هل ستتأخر عن صفك التالي؟"
 أكذب وأخرج مـن هنـا دون الكثيـر مـن المتاعبـ.
أومـأت برأسـها إلى أحـد المقاعـد في الصـف الأمامـي. „اجلس
دقيقة".
سـحبت أنفاسـي وتـرددت ولكـن بعـد ذلـك أطلقتهـا فْي تنهيـدة،
 الصــف الأمامـي لأي فصـل دراسـي فـي هــنه المدرســة. بدأت بشكل رسمي: "أريد أن أتحدث إليك حول مـا قلتهه".
 وشـعرت بالهـرازة المعهـودة تــتقر فـي صــدري. "أئـا كان، فقـطـ
 طرفت عيناها ، وجفلت: "لا أريد أن أكتب لك ورقة حـجز".
 ("أريد أن أعرف لماذا قلت الئّس".
 "هـل أنت خائف جــُّا مـن أن تبـدو ذكيّا5") مـالت إلى الخلف فـي مقعدهـا وطوت ذراعيهـا على صدرهـا . عبست، لكنّني لم أقل أي شيء. ولم تقل هي أي شيء أيضًا .

كان وزن كلماتهـا يثبّتـي بهـذا الكرسـي، ويفصـل كبريائي الكلمات: خائف، هـل أنتت خائف حقًاء لتبـدو ذكيًاء



 الجهـد فقط مـا يكفي لأشـق طريقي، حريصًا على ألّا أسـفَط في أي مـادة.
كانت كلماتها جريئة. جلسنا هناك وهِتًا طويـاً . "سأفوت غدائي"، قلت أخيرًا .
 للبـاب، وقالـت: ״يمكنــك الذهــاب"، كنت في منتصف الردههة عندما لحقني صوتها . "ديـكالان، انتظـر.. واجبـك المنزلـي"، التفـت، فرأيتهـا تـــزل
 الصـفـف،.


أخذت الورقة، فلمعت عيناهـا .
ثم جعدتها في قبضتي والتفت مبتعدًا .
 الأكل لإطعـام جيشَ. إذ دائمًا مـا تحضّـر كريستِين شيئًا إضافيًُا نـي.

لا أسـتطيِ أن أنذكـر آخـر مـرة أعـدّت فيهـا أمـي غـداء لـي، كهـا لـو أنّنـي لا أسـتحق ذلك ألـ
ألميـت الورقَـة المجعـدة علـى الطاولــة، ثـمّ ارتميـت علـى المقعــد الهقابـل لريـف. كانت لدينـا طاولتــا الخاصـهـة كان المطـر ينقـر على النوافـن والمـكان مكتظ، لكـن لا أحـد يزعجنـا .

 الصــدر والذذراعيـنـن وكالعـادة، كان يرتـدي القلنسـوة.
 ديـلان تومـاس يائس؟ هـا هـذأى،
 أريـك إيّاهـاهـا .
سـحب شـطـيرة مـن كيـس غدائـهـ ومررهـا إلـيّ عبـر الطاولـة،

فتاتي.. لم يكن يـجدر بي أن أحب هذا .. لكنتي أحبيته.

 شـخصية جـدُّا ولا أحب فكـرة مشـاركة أسـراري مـع الآخريـن. لكنّن هــنه الرسـالة قصـــرة وغامضـة، وعلـيّ أن أخبـرهـ
 كانت كل شـريحة مدهونـة بالـجبنـة الكريميـة ويعلوهـا الزييبب والجوز، فشـعرت فورًا بالجـوع. أريـد أن ألتهـم كل ذـكـ دفـــة واحـدة. „إنّها في مثل سنّنا "، قال ريف.
"أجل".

تـمّ أجـال بصـره، كمـا لـو أنهـا يمكـن أن تراقبنـا ـ وبـدلًا مـن الفرحة ذانهـا التـي شـعرت بهـا ، كان تعبيـره جـادًا : „هـل أنـت متأكـد مـن أنّ شـخصًا مـا لا يعبـت معكك بطريقـة مـو 5 " "كيف يعبث معي؟"
"إنّهـا لا تريـد مقابلتـك، وأنتـ لا تعـرف يقينًا أنّهـا فـي السـابعة عشـرة. قـد تكـون رجـلاً فـي الخمسـين مـن عمـره يفتعل هـــا الأمـر برمّتـه، . سـحبت الرسـالة مـن يديـه ووضعتهـا فـي حقيبتي. "اسكت، ريف"
راقبني وأنا آكل للحظة. "دعني أراهـا مرة أخرى". "لا".
"حسـنًا"،. ســحب قنينـة مـن الميـاه الفازيــة مـن حقيبته وفتـح الفطـاء.

في بعض الأحيـان أرغـب فـي لكمـهه . سـحبت الرسـالة ومردتهـا لـه عبـر الطاولــة.

الداخـل.
اتقدت عيناه، وقال: "إنّها معجبة بك").
هــززت كتفـي وسـرقت قنينتـه. كان طعمهـا مثـل شــخص غهـر
البرتقـال فـي زجاجـهة بيريـــه، فسـعلت ابتسم ريف، وقال: „إنّها تعجبك"). "كيف يمكنك شرب هذا القرف؟"
 تكثــف عـن نفسـها 5 "
"أنا جاد، يا ريف، هل لديك أيّ مياه عادية؟"،
لمَ يككن أحمقَّ. „مـاذا تريد أن تفعل؟"

„لا أدري".
„أنت تدري".
"أريـد أن أخـرج مـن هــذا القبـر، فهـذا الانتظـار بيـن الرســالة
والأخـرى يقتلـنـي".
"اقترح التراسل عبر البريد الإكتروني".
"لا تريــد أن تْخبرنـي بــئي شـيء أكتـر عــن عمـرهــا، لــن تعطينـي عنـوان بريدهــا الإلكترونـي"،
"ربمـا ليس بريدهـا الإلكترونـي الحقيقـي. ولكـن يمكــك إنشـاء حسـاب خـاص وإعطاؤهـا العنـوان. وانظـر إذا كتبـت لـكـ،. إنّها فكرة بسيطة جدُا ورائعة . أكره أنّني لم أفكر فيها .
"ريف، يمكنني أن أقبلك".

״نظّف أسنانك أولاًا،. ثمّ طالب باستعادة قنينة مياهـه الغريبة.
„ماذا لو لم ترد مرة أخرى؟"

وضـع رسـالتها وشـــّد على الكلمـات وهــنا مـا يعـجبنـي كثـيرًا فـي
"ستفعل، ديك. ستفعل".

## الفصل العاشر

لا أريد أن أفقد هذا ، أيضُـا .
ولكـن ربهـا يمكنتا أن نتنتـل بهـذا إلـى مســوى رقهــي، حتـى لو نكـون تحـت رحهـة الظـروفى
TheDark@freemail.com : لقد أنشأت حسايًا مجهوُوا
أنتظر خطوتك، يا فتاة المقبرة.

كان نسـيمّ الصبـاح بـاردًا، يهـزّ الرسـالة بيـن يـديـ قَرأتهـا مـرة أخـرى.

والو .. وا/و..
فجأة، احتجت إلى أن أتحرك.
قبلت كفّي وربتت على شـاهد القبر "آسـفة يا أمي، عليّ أن أذهب".

## الفصل الحادي عشر

من: فتاة المقبرة >cemeterygirl@freemail.com إلى: الظلام >TheDark@freemail.com>
 الموضوع: الانتقال إلى المستوى الرقمي؟

الظلام؟ ألا تعتقد أنّ هذا وحشِئوعًا ماء

> لقد أرسلت لي رسالة إلكترونية بالفعل.
> لقد أرسلت لي رسالة إلكترونية. كنت جالسًُا في مكتبة المدرسة أبتسم مثل الأبله.

 يسـأل طوال الوقت لمـاذا كنت عصبيُـا جـدَّأـا
 ألا أمزح بهثل هـذه الأمور .
وقعت عيني على توقيت الإرسـال، كان الأربعاء أي اليوم، وليس





مــا يفعلـه أيّي شـخص . فقـد وضعت على الشـاشـات واقيـات مـن ذلـك
 ينظـر إليهـا مباشـرة. وكان الطــلاب مـن جميـع الفئـات، مـن فتـى

 تـردد صـوت ريـف فـي رأسـي، فــد تكـون رجـلٌ فـي الخمسـين مـن عمـره يفتعل هـذا الأمـر برهتـهـ.
طردت الفكرة عن ذهني، وألقيت نظرة من حولي مرة أخرى.


 الرسـالة مـن المنـزل على أي حـال. ففـي النهاـــة لا تحمـل الرسـالة
 اتجهت أمينـة المكتبة إلى الكمبيوتـر المركزي. ليس لـدي آدنـى فكـرة عـن اسـمها، لكنهـا تبـدو كأنّهـا تقـارب السـبعين. "ثــلات دقائق ويـرن الجـرس، ابـدؤوا فـي حفـط أعمالكم إذا لـم تكونـوا فَـد قَمتـم بذلـك بعـد". لا يهكنتي كتابهَ رد خـلال ثــلاث دقائق، لا سـيمـا الـرد على رسـالة تنتـد عنوان بريـدي الإلكتروني. أطفـأت جهـاز الكمبيوتـر وحملت حقيبتـي علـى كتفـي. كانـت المــرات مكتظـة بالطــلاب وهـم فـي طريقهـم إلـى صفوفهـم، لكنّتـي
 البريـد الإلكترونـي بـه حتـى أتلقى إشــعارًا عندمـا تكتب لي مـرة أخرى.

ثـمّ توقفـت، لا أحـب فكـرة أن تصـل رســائلها فـي نفـس البريــد الوارد مـع إثـعارات حـول المثول أمـام الهحكهـة والحـجز المدرسـيـ
 بحثت لأرى إن كان للفريميل تطبيق خاص به.

رائـع! ليـس لــدى الخخدمـة تطبيـق خـاص بهـا فتـط، بـل هنــاك أيضًا ميـزة دردشــة وإشــعار قابـل للتخصيـصـ
ينبغي ألا أن أكون متحمسًا كثيـرًا بشــأن مــزة الدردشـهة، فأنـا لا أعـرف حتّى هــنه الفتاة.

لكن هــا لا يمنعنـي مـن النظـر لمعرفـة إن كانت متصلـة، لـم تكـن
متصلة.
ريّما لم يكن لديها التطبيق.
حيـن دخلت الفصـل، كان المـدرّس يـحـاول جعـل الجمهيع يـجلس.
وكان الضجيـج هنـا أعلى مـن ضنجيـج التجمعـات الحماسـية.
تجاهلنـي الجميـع، لكـن ذلـك لــم يكـن يههنـي. وارتميـت فـي
مقعـدي آخـر الحـجـرة وبـدأت بالكتابـة.

## الفصل الثاني عشر

## من: الظلام>TheDark@freemail.com>

 التاريخ: الأربعاء، 2 أكتوبر الساعر السة 8:16:00 صباخًا الموضوع: الوششي

لقـد كان لقاؤنـا عبر تبادل الرسـائل فـي مقبرة. لـذا، ، ا أعتقـد


 في أن تتخلص مـن أي شـيءء ورفضت أن تلمس أي شـئيء لمسته
 شـطيرة جبـن مشـوي، وتركت صتنُـا فـي الحـوض ملئنًا بقشـور

 هنـاك كل يـوم. وكانـت أمـي تصـرخ عليها لهـذا السـبـبـ

بعــك لبقيـة حياتكك، أتعلمينز،"


 تضطر هـي إلـى القيام بذلك.

لكتّها صرخـت فـي وجهـي وطلبت هنـي عـدم لهـس أتي شـيء يخص كيـري مـرة أخـرى. لقـد كانـت مستاءة جـــا حتـى أننـي بالكاد اسـتطعت فهمهـا . ركضت، واختبأت.
 المغـزى مـن هــند السـرّيّة والغهـوض الـنـي بينــا ، أليس كذلـكى




 وأمّسي متحاصـرة فـي ألهها الخـاص. كنت مسئؤُلا عن كل ذلك.
كنت خائفًا من أن تُقدم على فعل شـويء لا يمكن إصلا لقد كنت خائفًا من فقدانها .

 مـن عهـري. وفــد عــرت علـيّي فـي خزانــه مـلابسسي. وكانـت عيناهـا
 عندما خرجت مـن الخز/انـة، وضعت يديها على وجنتـي واعتـنـرت.


بمسـاعدتها فـي القـيام بشـيء فـي الهطبـخ.

بعـــ ذلـك، اختفـى الطبـق مـن الحــوض، وأصبحـت تفـوح مـن الهنضــة رائحـهـة المُبيّض. وطلبـت منـي أمـي أن أجمـع جميعع


أتذكـر كيف أننــي وضعـت كل طبق فـي صنـدوق بعنايـة شـديدة،
 لكـن مـا كان ينبغـي أن أزعـج نفسـي، فقـد أخذناهـا أهـا جهيعًا إلـى الهكـب، وجعلتــي ألقـي بهـا فـي القهامـة بينهـا كانـتـت تقـف هنـاك تدخـن سـيـجارة. لــم سِــبق أن رأيـت والدتــي تدخـن إطلوفَا الكـا لكهـا كانـت تحـدق إلـى صنـدوق الأطباق المحطمـة، والســيجارة تـرتعش بيـن أصابعها
 قـد بـدأت تفقـد عقلها ـ وأراد جـزء منـي أن يركض هـرة أ خـرى، لكـن الجـزء الأكبر كان خائفًا مـن تركها بمفردهـا . بعــ سـعب نفسـين، داسـت علـى الســيجارة وقالـت: „النذهـبـ لشــراء بعـض الأطباق. ويمكـن أن تختارهـا بنفسـك". لا أعـرف مـا المغـزى مـن ذكـر هــنـه القصـة، عـدا القـول إثّ المـرء
 شـيء للتخلص مـن هـذا الألــم.
حتى لو كان ذلك يعني فعل شيء قد يؤذي شـخصًا آخر.

أشعر , أننّي بحاجة إلى سيجارة. لا، هذا غير صـحيح. فأنا أكره التدخين. إنّه مقرف.
لكن ما زلت في ـ ــاجة إلى شـيء ما .

أحـب الشـعور الــذي تـحمـلـه كلمـاتـه. كان مـن المفتـرض أن أكـون فـي طريقـي لـلالتقـاء بـروان لتــاول الغـداء، لكـنْ خطواتـي كانـت بطيئة. فقـد كان الـرواق مكتظًا بطــّلّاب متلهفيـن لأشـــــاء أخـرى غيـر الدرانسـة، وظلـوا يصطدمـون بـي علـى طـول الـرواق. ــــم تكـن أفكاري

 صوابهـا
"جولييت! يا له من نوفِيت منالي".

ظهر السيد جيراردي أمامي متكئًا على باب غرفة صفهـ .
 منــذ وفاتهـا ـ كانـت الصـور الفوتوغرافيـة بالأسـود والأبيض معلقـة على طـول الجـدار عبـر الردهـهـه وكانـت إحـدى هـذه الصـور رائعـة، حيـت تظهـر رجـلاً يجالس علـى مقعـد فـي الحديقـة، وقَد تأثـر جلـده

 يكـن هنـاك شـيء مميـز . فقــد كان البافَي مجـرّد هـراء. صورة لوعاء فاكهة، حقًاء نظـرت إلـى السـيد جيـراردي، وقلـت: „لقـد كنــت فـي طريقـي لتــاول طعـام الغـداء. لــم أقصـــد أن آتـي هـن هنـاهـ، رمقني بنظرة هضـحكة وقال: „هل أنتِ واثقةءَ، كان جنـاح الفنـون ملحقًا بالمدرســا
 أيّ شـيء يتعلق بالتصـويـر الفوتوغرافي بعـد وفاتهـا ـ وقـد سـهِّل أكتـر

تجنـب محـاولات السيـد جيـراردي لحملي على إعـادة التسـجيل فـي دورة التصويـر الفوتوغرافـي.

الزمنـي. لكـن ليـس الكثـــر مـن الوفـت".

هززت رأسي بسرعة وقلت: „لا، أنا بخير". "هل أنت وانقَهَ لم يعد لدى براندون منافسون كثر"..
 علـى مقعـد الحديقـة. لقـد اعتدنـا أن نتـافـس منافســة وديـة حـول


 مناسـبًا لـي.
كـدت أقلـب عينـي، وقلـت: „أنــا متأكـدة مـن أن برانـدون ســيُبلى
 مثالـي؟"
"أحتاج إلى خدمة، وأنتِ أنسب شَخص للقيام بها ".
كان السـيد جيـراردي مــدرس التصوــر الفوتوغرافـي الوحيــد فـي المدرســة، وعندمـا يحتـاج إلـى خدمــة، فعـادةً مـا يتعلـق الأمـر بـلتفــاط صـورة لشــيء مــا .

حـاجتـي"،
"هل يتطلب الأمر كامير|51"

أن آت مـن هنــا ـ كــت فقـط مشـتـة الانتبـاه،.

فَال: ״قَد يكون مـن الجيّد بالنسـبة إليـك التقـاط الكاميـرا مـرة

$$
\begin{aligned}
& \text { أخـرى. لـن تعرفـي أبـدًا مـا لـم تـجربـي". } \\
& \text { تابعت سيريٍ. }
\end{aligned}
$$

فصــاح قائـلا : (سيسـتغرق الأمـر سـاعة فقـطط، وسـتحصلين على
نقـاط إضـافيـةه.".
لــم أتوفَف، وبالــكاد صـرت أسـمعـه . كأنّنـي أهتـم بأمـر النقـاط
الإضافيـة الآن.
صاح: "يمكنك استخدام كاميرا لايكا خاصتي"،
 كان هــا رد فـعٍ تلقائـي.


 حفلـة موسـيقية فـي العـام الماضـي، لذـلـك كنـت أجيـد العهـل بهـا .
 فَط. لقـد كانـت تحتفظ بهـا حرفيًُا على مذبـح حــن لـم تكـن تعهـل.

 واسـتدرت عنـد الزاوــهـة بأسـرع مـا يمكن. لقـد تأخـرت على الغـداء،


ثـمّ لمـحـت روان فـي الزاوِـةَ الخلفيـة، جالسـةَ على طـرف الطاولـةَ. ألقيت حقيبتي تَحت الطاولة، وارتميت أمـامها . توقَفت عن هضـغ شطيرنها ورفعت حاجبيها . "ألن تأكليك" "لا". لكنّنـي رحـت أبحـت تحــت الطاولــة عـن زجاجـة المـاء

الخاصــة بـي. "لمَّن تأكليك"
لم أنظر في عينيهـا، وقِت: "ليس بالأمر المهم". "يبدو أنّه مهم حقًا"، .

أطلقت تتهيدة، تركت خمي مفتوحًا : "رو . . ." ولكن بعد ذلك توقفت.
 يفعـل أيّي شـيء للتخلص مـن هـذا الألـم. حتّى لـو كان ذلـك يعنـي فعـل
 كان يقصـد والـدي، لكنـّه جعلنـي أفكـر فـي روان. هـل فعلـتُ هــا بهـا

كنت أعبث بقنينتي وأفكر في ذلك. وهـا ليس بالشعور الجيّد. فتحـت روان كيسًّا مـن رقائـقَ البطاطـس. ״هـل لـلأمـر علاقَـة
بالســيد جيـراردي؟"

اتجهت عيناي صوبها وهِلت: "هـاذا؟"،
أومـأت بـرأسهها نـحو الهدخل، وقالت: „لأنّه يتـجـه نـحونا"،.
كـدت أســقط مـن علـى المقعـد وأنـا ألتفـت بسـرعة لأرى مـا
تتحـــث عنــه، لقــد لحـق بــيا

لوهــة، تشـبـثت بالأمـل السـاذج أن يكـون هنـا لأخــن صــودا أو ليضايـق شـخصًا آخـر. لكن لا، فقـد سـار السـيد جيـراردي مباشـرة نحـوي. "علـى الأفـل دعينـي أطلـب منـك خدمــةه".


 إلى صـور للكتاب السـنوي لمهرجـان الخريـف. اقضــي ســاعة فقـط، التقطـي فيهـا بعض الصـور، واعتبريـه يومُـا". "المهرجان يوم الغد". "أعلم".
يبــو مـن السـخافة أن يكـون لديـك مهرجـان خريـفـ بينمـا لا لا لا لا تـزال درجـة الحـرارة فـي الخـارج تُمانيـن درجـهُ، بالـكاد كنـّا في شـهـر أكتوبـر. لكـن هـذا كان تقليـد المدرسـة: مهرجـان الخريـف ومبـاراة

العودة ــوم الخميس، والحفـل الراقَص يـوم الجـمعـة. قلت: „لا أنوي الحضور|". لم أكن أنوي حضور أيّ منها أخذت روان رشفة من الصودا ولم تقل شيئًا .
ألقـى السـيد جيـراردي بنفسـهـ على الهقعـد بجانبي، وقـال بهدوء:
 أخيـرة في المدرسـة الثانويةهر.
 التقـاط صـورٍ ثلاعبي كـرة القـدم وهـم يضريـون وجـوه بعضهـم بیضـا

 بأنّك لـم تفكري فـي التقـاط الكاميـرا مـرة أخـرى".

تبـادر إلـى ذهنـي ديـكلان مورفـي، وتذكـرت اللحظــة التـي أُلقــيَ فيهـا شـريط مـن الضـوء علـى عينــهـ بينمـا كان يتفتحص ســيـارتي، فبــا حينهـا كبطـل، لكـن بشـكل عكـــي. وتــك التعابيـر التـي ارتســمت علـى وجهـه فـي الردهــه بعـد مـا سـكبت عليـه القهـوة، كل ذذـك العــدوان والغضـب، مــع شــيء يقتـرب مـن الهشاشــة.
 إنــك تمتلكيـن مـن الموهبـة الكثيـر ولا يصـح أن تتخلـي عنهـا إلـى الأبـد، جوليـيت".

لم أرد.
"هل تعتقدين أنّ والدتك كانت لترغب في هذا؟"
"لا تتحدث عن والدتي".

لينصتوا إلى محادثتـا .
لم يجفل، وفال: "هل تعتقدين ذلكى"
لا، لن ترغب في هذا ـ وريّما كانت ستخجل بي.
كانت سـتقول، وهـي تهز رأسـها : „أوه، جوليـيت، ألـمأُرِّكـك لتـتحلي

> بيعض الشــجاعة8ز"

لــم تسـتحثثي الكلمـات. وبـدلاً مـن ذــك، جعلتـي أرغـب فـي الانكمـاش أكتـر علـى نفسـي.
حينهـا تدخلـت روان قائلـه: "ريّهـا يمكنـك أن تطلـب مـن بعـض
الطــلاب الجــدد القيـام بذــكه.

نطقت دون تفكير: "إنّه الكتاب السنوي، وليس الإنستجرام".

ابتســمتٍ وأخــنت رشــنة مـن مشـروب الصـودا، وقالـت: ״إذًا فلتفعلِي أنت ذلكـ،. تعرّوَت يـداي مـرَة أخـرى، ورحـت ألـفُّ زجاجـة الميـاه بينهمـا .لا أدري مـا مشـكلتي، إنّهـا كاميـرا غبيـة، وسـاعة غبيـة مــن الزمـنن. ومـجموعـة غبيـة مــن الصـور التــي ســرعان مـا تفقــد أهميتهـا بعـد أن ينظـر إليهـا الجميـع مـرة أو اشتيـنـن فكرت في تلك الأطباق الهحطهـه النـي اسـتقرت في قعـر مكب

النفايات.
كان السـيد جيـراردي ينتظـر ردي بصبـر . فنظـرت إليـه، وقلـت:
 اسـتخدام كاميـرا والدتـي.
لم تتفير تعابيره. أحب فيهه هذا . „نعمر". "عليّ فقط التصوير لمدة سـاعة؟") "نعم، بكل صراحة. أيًا كان ما تريدين".
 والجميـع يحثنـي على القفـز، بمـا فـي ذلـك والدتـي. والجميـع يخبرنـي بأننّـي سـأكون بأمـان، لكـن كل مـا أراه هـو هـاوــة سـتحيقة. قلت: (سـأفكر في الأمر"،


وأخبريني بقـرارك،.
*米米

أحضـر والــدي دجـاج كنتاكـي للعشــاء. ولــم أكـن مـن مـحبـي

 رحـت أخـرج الأطبـاق مـن الخزانـة قَبل أن يضـع الكيس على الطاولة. بـدأت بتهزيـق الكيس البـلاسـتيكي، وحشـرت حبــة بسـكويت في
 ومـرق ومعكرونــة وجبـن . كان كل شثـيء عبـارة عـن درجـات متفاوتـة مـن البيـج. لا شـيء ملـون ولا حتـى فاصوليـا خضـراء. لا يمكنــي أن أجبـر نفسـي علـى أن أهنـم. قَمـت بفتـح علبـة
 ثّمّ أدركت أنّه كان يِحدق إليّ فقلت والبسكويت في فهي: "مـاذا5" تنحنـح قَبـل أن يقـول: ״أولأ، أنـت فـي المنـزل. وثانيًا، أنـت تأكليـن"، . "أنا آكل دومًا . . "لا، جولييت. أنت لا تفعلين".

 لا يـهكــك ســوى أن تـتأتـر بنورهــا .





حيـن كنـت صغيـرة، لكنّنـي أعتقــد أنـّه شـــر بالارتبـاك مـن دورتـي


بينـــا بعـد ذـلك.
قال: „مـا الذي تغيري"،
قلـت بـلا مبـالاة: „لا شــيء تغيّر . لــم أتنـاول الغـداء، وأنـا الآن جائــة ".
تـردّد فَبـل أن يضيـف: ״حسـنًا. هـل ترغبيـن فـي أن أحضـر مشــروبات؟ " "بالتأكيد".

أحضـر لنفســه البيـرة ووضـع كـوب حليـب أمامــي؛ مــا جعلنـي أقلَّب عينـيّ. لقـد أحضـر لـي الحليـب وكأنّنـي فـي السـادســة مـن

هـمــت بأخــذ رشــنة مـن البيـرة، فقـط لأرى مـاذا ســـفعل، لكنّنـي كــت فَـد اسـتهلكت كلّ شــجاعتي لهـذا اليـوم. جلسـت هنــاك وأكلـت فـي صمـت لبعـض الوڤَت. لقــد كنـت متحمســة لرائحــة الدجـاج، لكـن الجلـــ بــدا لزجًا بـــن أصابعـي،

فنزعتـه بالكامـل وفطعـت اللحـم إلـى شــرائح.
 لم يسـألني عن الواجبات المنزلية منذ أن بدأت الدراسة. نظرت إليه، وقلت: ॥مـا زال البعض منهاه. . "هل هناك أي شيء يزعجك؟" قَطعت قَطعة دجاج أخرى، وقَلت: (المدرسة بخـير"،.

الــزم الصمـت مـرة أخـرى، ولكن كان بإمكانـي أن أشـعر بانتباهـهـ
 غرفتـي، لكنتـي كنـت أفكـر فـي اليـوم الـــي كان سـيتـخلص فيـه مـنـن معداتهـا والطريقـة التـي عاملتـه بهـا ـ ربّهـا كان يؤلمـهـ أن يبـَي كل شـيء هنـا. ربّما يؤلهني أنا أيضًا دون أن أدرك ذلك.
كان عليّ أن أتنحنـح وأبقي عيني أابتـة على طعامـي، لكنّ صوتي خـرج أصغـر مهـا أريـد : "يمكــك بيـع معدّاتها ".
 جولييت. . .
"حسـنًا، لقـد بالغـت فـي ردة فعلـي. مـن الغبـاء الاحتفـاظ بهـا
هنـا".
مدّ يده عبر الطاولة ووضعها على يدي. "لم يكن هذا غباء". لا أتذكــر آخـر مـرة لمسـنـي فيهـا ـ وامتـلأت عينـاي بالدمـوع قبـل أن أكون مسـعدة لذلك. أحـب شـعور يـده، أحـب هــا الاتصـال، ومـا يبعثـه مـن دفءء . ولـم أدرك كـم كنـت هـائمـة حتـى أمسـك بـي. كان لا بـد لـي مـن أن أسـحب يـديـ وقـد تركنـي أفــل، لكنـّه أبقى على يـده هنـاك.
ضغطـت على عينـي بأطـراف أصابعـي. "القـد كنـت غبيـة، ربّمـا ظنـتـت أنّنـي ابنـة حقـودة". „أبدًا ،. قَال بهدوء.
كانـت كتفـاي تهتـزان. ولــم أسـتطع النظـر إليـه وإلّا كنـت انهـرت تمامُا . وانكمشــت على نفسـي بشـدة حتـى وكـز كوعـاي معدتـيـي

طوّقتـي بذراعـه، ولا بـدّ أنٌ الأمـر كان أشـبه بتطويـق صــرة. لـم
 وكانت تصدر منّي أنفاس نصف مكسورة وشهقات قصصيرة. "أنتِ لست حقودة،، قال وهو يمسّد شعري
 الأخيـرة، فبـل أن أكمـل: „أردت فقـط أن تعـود إلـى الهنـزلل.. "وأنا أيضًاه.
أردت أن أرتهـي فـي حضنـه. أردت أن أتـرك شـخصُا آخـر يـحمـل
 وقَت طويـلُ جـدُّا، وكان هــو بعيـدُّا جـدًا . ســأرمي بنفسـي إليـه، وســتـراجـع ليتركتـي أصطـدم بالوحـلـ.
جلست هناك أرتعد، وجلس هو يريت على شُعري. حالمـا أصبح بإمكاني التكلم دون صوت متقطع، أبعدت خصلة مبللة من شعري عن وجهي، وقلت: „أنا أعني ذلك، يـيكنك بيع عدتها لإيان".
جلس مرة أخرى، ولكن ليس بعيدًا جدًا : „حسنًا، ربّما نتظر قليلاُ قبل اتخاذ هذا القرار".
"إنّها فقط تشفل مساحة في غرفتي". "لكنّها لا تسبب أي أذى".
 غرفتك، يمكتك وضعها في. . . " تعثر صوته قليلًّا ، قبل أن يكمل: "غرفتي". "وليس في الطابق السفلي بعد الآن. سـأنته لها إذا كنت لا تريدين ذلك،.

إنّه لا يريدهـا هناك. يمكنني سمـاع ذلك في صوته. لم يكن يحب


انتصبت وابتعدت عنه تمامًا ، وقلت: "لا . سأحتفظ بها"، . فجأة، اختفت شهيتي . ولم أستطع أن أصالح الأب الحنون مع الأب الغائب.
دفعت طبمي عبر الطاولة. وكنت قد أكلت نصف دجاجي فْطط، وبالكاد لمست البطاطس الههروسة. "لقد شبعت،. "هـل "أنا متأكدة).

صعدت الدرج، وأنا على يقين من أنّه سيحاول أن يتبعني.


غرفتي
كانت أغراضها مكدّسـة في الزاوية كومة من الحقائب والمعدات والعتاد . وعلى الرغم من أنني لم أرغب في أن أن ألمسها ، كان جزء
 وكما هو الحال في رساله „الظـلام"، كان والدي على استعداد لتحطيم الأطباق، لكتّه لم يعد كذلك الآن. أتساءل مـا الذي حدث، ما الذي جعله يغيّر رأيه. ومـا علاقة ذلك بي.

## الفصل الثالث عشر

من: فتاة المقبرة >cemeterygirl@freemail.com> إلى: الظلام TheDark@freemail.com>

التاريخ: الخميس، 3 أكتوبر السا الساعة: 3:28:00 صباحُا
الموضوع: لا أستطيع النوم

أخبرت والدي أنه يسنطيع بيع معدّات والدتي. لن يفعل ذلك، لكّنتي أخبرته بأنّ بإمكانه فعله .
 الأطباق المليئـة بقشـور الخبـز والجبـن والنمـل الـنـي يتـجـوّل فيهـا .


المهامـة المجازيـة.
ليس بعد .
هـل تؤمـن بالقـدرى فـي بعـض الأحيـان أرغـب فــي أن أوهـن بـهـ أريـد أن أصـدق أنّنا جهيعًا نسـير فـي طريق نحـو . . . مكان مـا ، وأن
 بعضًا . وكالطريقة التـي أخبرتـي بها بالقصـة الهناسـبة حيـن كنـت

بحاجـة ماسـة إلـى ســماعها .
لكـن هـذا يِنـي أن مسـار والدتـي كان مُفـــرًا أن ينتهي فـي سـيـارة الأجـرة تلك فـي طريـق العـودة مـن المطـار . أو أن طريـق أختـك كان متوقعًا أن نينهـي بسـبب والـدك ـ ريّهـا كان لتغييـر بسـيط فـي الاتجـاه أن يـؤّي إلـى مسـار دختلف تهامًا

أو رّبها كان تغيـير واحـد بسـيط فـي الاتجاه هـو مـا قادهــا إلـى الهسـار الـنـي اتخـذاه.
لقــد توسـلت إلـى والدتــي أن تعـود إلـى المنـزل فـي وقـت مبكـر،

تكـن لتركبهـا لـو لـم أستعـجلها أنـا.

كان أنا من وضعها على هذه الطريق، إنّه أنا .
إذا لم أستطع إلقاء اللوم على القدر، فمن بقي لؤلومه؟

طـردت النـوم عـن عينـي، واسـتفرق الأمـر منّـي دفيَـــة لأدرك أنّ هــذه هـي نهايــة رســالتها . ومثـل أحمـق، جلســت أمـرد بإصبعـي الشاشــة علـى أمـل أن تسـتمر فـي الصعـود، ولكـن كان هــذا كل مـا

كتبتـه.
!إذا لممأستطع إلقاء اللوم على القدر، فمن بقي لألومهء أنا أعرف الكتير عن إلقاء اللوم على نفسي.
أعـرف مـا فعلتـه فـي مايـو الماضــي عندمـا لــم أسـتطع تحهــل
اللـوم بعـد الآن.
أرجحـت سـاقي خـارج السـرير كمـا لو كنت ســأذهب إليهـا ـ لكنّنـي لـم أكـن أعـرف اســهـها ـ ولا يمكنتـي الاتصــال بهـا ـ ولــم أكـن أعـرف حتّى أــن يمكنـنـي أن أجدهـا بعـد تسـعين دقيقــة أخـرى علـى الأفَـل
 هنـاك أكثـر مـن ألفـي طالـب علـيّ أن أعثـر عليهـا بينهـمـ علـى أـي أي حـال، كانـت السـاعة تشـير إلـى عشـر دقائق بعـد السـادســة. كنت أعـرف هــذا النـوع مـن اليـأس. وإنّهـ لأمـر مرعـب أن تشـعر

إنّها تَــألني عـن القـدر وهـو ينتـزع النـاس بعضهـم مـن بعـض، ولا يسـعني إلاّ أن أتســاءل إن كانتـ هـذه طريقـة القـدر للقيـام بذلـك بالضبـط.

ضنطت على هـاتفي حتى أعود إلى الصفحةَ الرئيسيـة للتطبيق.
كانـت هنـاك دائرة خضـراء صنيـرةَ بجانـب اســهها . إنّهـا متصلـة.

اندفع الهواء من رئتي، فتراجعت على وسادتي.
ثمّ انقلبت وشـرعت في الكتابة.

## الفصل الرابع عشر

من: الظلام>TheDark@freemail.com>


التاريخ: الخحميس، 3 أكتوبر الساع الساعة: 6:16:48 صباحًا الموضوع: لا تفعلي هذا

إذا كنت سـتكتبين لـي فـي السـاعة 3:30 فجـرًا ، فـلا يمكنـك إنهاء
الرسالة بهذه الطريقة.
لست على استعداد لأن يمنق القدر هذا ، مفهوم؟
الآن، اكتبي لي مرة أخرى وأخبريني بأنّك بخير.

راح قلبـي ينبض بسـرعة، مـع رفرفـهة خفيفـة وغيـر عاديـة تـكاد تكون مؤلمـه في غرابتهـا ـ ــمـ أكـن أدرك مـدى ثقـل رسـالتي المتأخرة

لم أستطع إثـاحة عيني عن السطر الأخير . الآن، اكتبي لي مرة أخرى وأخبريني بأنّك بخير. إنّه يهتم بي أنا .
ظل قلبـي يرفـرف كفراشـهة محاصـرة بيـن راحتيـن مضهومتيـن. والآن بعـد أن فكـرت فـي الأمـر، لا أمانــع فـي ذلـكـ ولـو قليـلاً. في الحقيقة، استمنعت جدٌا بالتغيـر .

## الفصل الخخامس عشر

# [cemeterygirl@freemail.com](mailto:cemeterygirl@freemail.com) من: فتاة المقبرة إلى: الظلام TheDark@freemail.com> 

 التاريخ: الخميس، 3 أكتوبر $\quad$ الساعة 6:20:10 صباحًا الموضوع: أنا بخيرلـمَأقصـد إخافتـك. لــم أكـن فـي وضـع جيـد الليــة الهاضيـة.
 الحهيهـة الأسـبوع الماضــي بالاقتباس هـن كتـاب حـول مراحـل

 والألـم والفقــد، لكـن كلمـا حـاول النـاس إخراجـي منهـا ، شـعرت بالعـزم علـى التمسـك بها أكتـر والتشـبث بأخاديدهـا .
 توصلنـا إلـى هــذا هـن جوانـب مختلفـة . ففـي حالتـك، كان بإمكانـك أن تحـول دون مـوت أختـك، فـي حــن كنـت أنـا مـن سـاهـهـر فـي وفـاة
والدتـي.

ما زلت أتساءل أيهها أسوأ .
 واندفــت نحـو الحمـام. ضغطـت علـى صنبـور التحــام بــوة كافيـة

حتى أطلقَ صريـرًا ـ ولنصف ثانيـة، خفـت أن أكون فَـد كسـرت شـيـًُا
مــا وأن تبــدأ الهيــاه فـي رش الهـكان.

 سـبب لـي ألمُــا، جعلنـي أزداد غضبًا أكـــر . يُنْهكني هـذا ـ مـا زالـت تتسـاءل عمـا هـو الأسـوألا كمـا لـو كان فـي الأمـر نـوع من المنافسـهـا ضـريـت فرشــاة الأســنان علـى المنضــدة وبصقـت فـي الحـوض، تــم مسـحت وجهي بالمنشـفة . بـدت عينـاي داكنتــن وغاضبتيـن فـي
المـرآة. وكـدت أضـرب الزجـاج.
جعلتي كلماتها أشعر بأنّني فاثل.

كان بإمكانك أن تحول دون موت أختك .
 الماضيـة. يجـب ألا أن تحمـل هـذه الكلمـات الكثيـر مـن القـوة. ليس بعـد الآن . لكنّ سـماعها منها فـجـأة.. بـدا الأمـر الـنـي يُشُـعر بالأمـان كأنّه فرصــة أخـرى لخـيبـة الأمـلـ أحـرق المـاء جلدي حيـن خطـوت تحته، لكنـني تركت الألـم يـــر



 الخنزيـر المقـدد، لكـن هــنا غيـر معقـول. عــادة مـا يكـون آلان فَـد غـادر في الوقَت الـذي أـنـزل فيـه إلـى الطـابـق السـفلي، وتظـل أمّـي

نائمـة دائمُـا إلـى وقَت متأخـر. لا بـــد أنْ الرائحــة تنبــت مـن منـزل أحـد الجيـران.
أيقظـت الرائحــة معدتـي، وفـجـأة شـعرت بأنّنـي أنضـور جوعُـا . وهــذا لا يسـاعد على درء تهيّجي. أفَفـ عنـد أسـفل سـريري وأحـدق الطعام أولا.

تركـت هاتفـي، وسـرت فـي المنـزل مثـل النينجـا، فتــد تعلمـت جيّـدُا الــزام الهـدوء فـي الصبـاح حتـى لا أزعـج أمـي. وتسـللت إلـى المطبـخ لألتــط لـوح غرانـولا .

كانت أمي جالسهة هناك على الطاولة مع آلان. فتوقفت لبرهـة. لـو أنّهمـا كانا يتجاذبـان الحديـ، فـإن صوتيههـا كانـا منخفضين.

ثـمّ توقفـا ونظـرا إلـيّ في دهشــة كان كلاهما في رداء النوم.
وعادت كل ذرة غضب كان قَد أخمدها الدُش بقوة جامحـة. كانـت أكـواب القهـوة مســتقرة على الطاولــهَ أمامهمـا. وكانـت المقالـي المسـتخدمة على الموقَد، وقـد كُدّهــــ الأطبـاق المتسـخة فـي الحـوض. شـممت رائحــة البيض ورأيـت بضـع شـرائح لحـم الخنزــر المقـدد موضوعـة فـوق منديـل ورفَـي. لقد تتاولا فطورهما من دونيـ
 الخزانـة فـوق آلـهة صنــع القهـوة وصببــت لنفســي القهـوة.
 أفرغت السكر في كوبي وقلت: „مرحبًا".

وبعـد لحظــة قالــت والدتــي: „هـل أنـت جائـع؟ بإمكانـي تحضيـر
طبق لـك ه.
جعلتــي الطريفـة التـي قالــت بهـا ذلـك أشــعر كائنّـي فكـرة

 "كاّلا ..

كانـت ملعقتـي تضـرب الكـوب بينمـا كــتـ أقلب الكريمـة فـي قهوتـي، وكان الصهـت السـائد خلفـي يضغـط علـى ظهـري.
 النفس لتجنـب أخـن الشـرائح المتبقيـة مـن لتـم الخنزــر المقـدد والتهامهـا .
عندمـا اسـتـرت، كان آلان يهـس بشـيء مـا لأهـيـ ولـم تكـن لـديّ أي فكـرة عمـا فَالـه، لكنـّه جعلهـا تقهــهـه .
 بشـأني، لكـن الجانـب غيـر المسـتقر يريدنــي أن ألكمـهـ . اكتفيـت
 نظـر إلـيّ مباشـرة، وفـال: „فكّرت فـي مفاجـا
إجازة".

أردفت والدتـي: (اسـنهتم بيعض الأشـياء فـي الهـنـزل ـ ثـمّ نقضـي فتـرة الظهيـرة معًا، ربمـا نشـاهـد فيلمُـا). .
وقفت هنـاك أعبث بغطاء الكـوب. كان عليّ العـودة إلى الطابـو العلوي والاسـتعداد للمدرسـة، لكـن هـذه المواجهـة بكاملهـا تجعلنـي

أشـعر بأنّنـي واهٍ كمـا لـو أنتـي إذا خرجـت مـن هــا المطبـ، فسـوف ينسـيانتي تمامًا .
"مـا نوع هذه الأشياء؟" قال آلان: (سـأنظف شـرفة المدخل"). كان بإمكاني فعل هذا ـ كنت سـأفعله لو أنّها طلبت مني.

 في كل مـرة أحـاول عـرض مسـاعدتي، يتصــرف كأنّنـي جانــح لا لا أسـتطيع حمـل مفـك البراغـي.
حركت فكي إلى الأمام، وقلت: ״يبدو أمرًا رومانسيًا ".
 تتخيـل شـعوري تجاهـه وهــو يأخــذ الســيارة لصيانتهـا ". اشتدت قبضتي على القدح، وقلت: پما مشكلة سيارتكء"،
 شـيء مـن التحـــي . النـي
 لطالهـا قَمـت بهـا . فـي الوافـع، لقـد قَمت بهـذا فـي مابـو المـاضـي، مباشــرة قَبل زفافههـا .
 الفشـل وخيبـة الأمـل هـذه. إنّهــا لا يـحتاجـان إلـيّ، ويثبـت آلان ذلكـ

أريد أن أصفع تلك النظرة المتعجرفة التي تعلو وجهه.
 يمكنتي فعل ذلك، لا سيهـا إذا كان هذا كل ما تبقى لي.

## الفصل السادس عشر


 التاريخ: الخميس، 3 أكتوبر الساعة: 6:48:57 صباحَا الموضوع: القدر

ترغبين في معرفة مـا أومن بهء أنا أومن بالقـدر، لكتّنـي أومنـ

 لمعرفة أيّ الهسارين نتبع في لحظـة مـا ـ هـل نتبع مسـارنا الـنـي الوني





$$
\begin{aligned}
& \text { المسـار موجود، لكتـه غيـر مرئـئئ } \\
& \text { من يعرف بحق الجحيهى }
\end{aligned}
$$

 يجب ألا يناقش أحـد مسائل وجودية قبل السـاعة السـابعة صباحُـا .




أ علـمرأن هــذا ليس مطمئنًا كثيـرًا .أعـرف الكثيـر عـن الفضـب والكثيـر عـن لـوم الـذات. ويمكـن لنـا أن نكتب ليُطمئـن بعضنا بعض حتـى تــورم أصابعنا . لكن لا يهه. فكالانا يعرف ماذا فعلنا . الذنب ليس هنافسة، أو على الأقل ينبغي ألا يكون كذلكـ .

ــدرّس السيد جيـراردي مـادة اختياريـة، لذلـك ليـس لديـه حجـرة خاصـة بمادتـه، لكنتـي أعـرف مـن خـلال خبرتـي أنّه يمكنتـي العتور عليه فـي حجـرة صفـه قبـل الجـرس الأول. كان الطـلاب متجمهريـن فـي المهـرات الرئيسـيـة، يحدـــون جلبـة بصفـق أبـواب الحزائـن والصيـاح بالتحيـات، لكـن أسـفل هـذا الـرواق يعـمّ الهـدوء أكثـر . لـم يسـبق أن ذهبت إلى المدرسـة فـي هــا الوقتت المبكر. ففي العـادة أنزــقـق عبـر البوابـة الأمـاميـة مباشـرة قبـل أن يـدق الجـرس، ولكـن لـدي اليـوم مههـة، لذلــك لففت شـعري الرطب وركضـت مسـرعة.

في أي يوم آخـر، كنـت ســأنزوي في العزلـة الهادئـة التـي يقدمهـا
 فالهـدوء يجعـل أفكاري تتجـول بحريـة، وهـي لا تتحـو مناحي مبهجة. لــد كانـت كلمـات رسـالتـه تضــجّ في دمـاغي .
 أحـاول أن أفـكك نبرتـه. لـم أكـن أعتقــد أنـه مـن المـكـن أن يبـدو
 تمكـن مـن فعـل ذـلـك.

كان بـاب الحـجـرة مفتوحـا، فدخلـت دون أن أطـرق. كنـت فـي حاجـة إلـى التعجّـل، فبـل أن تتـاح لـي الفرصــة للتفلـب علـى فَلقـي. رضـع السـيد جيـراردي بصــره فـي دهشــة. كانــت هنـاك طالبـة تقف بجانبـه، تريـه شـيئًا في دفتـر ملاحظـات. تبـدو صغيـرة. ولــم يسـبق أن رأيتهـا .
 كان هذا كله خطأ . لا يمكنني فعل ذلك. „آســفة). قلـت واســتدرت نحـو البـاب. „أنـا فقـط. . . ســأعود لاحقًا".

نهض السيد جيراردي من مقعده، وصاح: "جولييت، انتظري"، „لا. . . لقـد كان أمـرًا غبيُـا. ســأتأخر عـن الفتـرة الدراســية

الأولـى".
"سـأكتب لك إذنًا بالتأخر، انتظري".
لم أنتظر. وخرجت من الباب مسرعة، للعودة نحو الصخب.
 تلـك هـي المشـكلة. فأنـا لا أمتلـك شـجاعتها . لــم يسـبق أن امتلكتهـا . فلـو كانـت هـي ألعـاب ناريـة، تتشـر الضـوء عبـر الســـاء،
 ثبّطـت هــذه الفكـرة قَدمـيّ. هــل أنـا بصـدد اتبـاع مسـار محـدد مسـبقًا 5 أم أنّنـــي أختـار الاختبـاء وراء حزنـــئ لا أحب أيّا من هذين الخيارين. التفت.
كان السـيد جيـراردي يقـف عنــد مدخـل الحجــرة. وتسـاءلت إن كان يهـّمّ باللتحـاق بـي أو إذا كان علـى وشــك الاسســــلام.

كان يعكس مـا أشـعر بـه تجـاه نفسـي. رحـت أعبـث بحـزام
 أومـأ برأسـه كهـا لـو أنّ حديثــا عـن صـور مهرجـان الخريـفـ قَد
 الأمـر ثانيــة.

احتجـت إلى التنحنح قَبل أن أقول: "ويمكنـي اسـتخدام كاميـرا لايـكا خاصتك5" "لقد شحنتها الآن."
 الألـم علـى التمركـز . تـمّ قَلت: "ســأعود بعـد الجـرس الأخــر").

t.me/soramnqraa

## الفصل السابع عشر

# [cemeterygirl@freemail.com](mailto:cemeterygirl@freemail.com) من: فتاة المقبرة إلى: الظلام >TheDark@freemail.com> 

 التاريخ: الخميس، 3 أكتوبر $\quad$ الساعة: 8:23:05 صباحًاالموضوع: اختيار مسارات جديدة
 قـد لملمـت شـتات نفسـك، فيما أبـدو أنـا كمعتوهـهَ بالـكاد تستطيع
ريط حذائهـا فـي الصبـاح.
 'اجعله يبـدو علـى هـذا النحـو إطلاقًا ـ مـا قصدتـه هـو أن أتساءل إن كان هـذا الشـعور سـيبدو أوضــح لـو كـتُت مشـاركة أكتـر فعاليـة، لكـن حينها لـم أكـن متأكـدة مـن كيفيـة حـدوث ذلـك . ليـس الأهـر كمـا لـو
 كذلـك، أليس كذلـك إذا جرحتك، فأنا آسفة.
 رفعتــي للميام بشــيء غيـر دتوقِع. ليس فقـط غيـر متوقـع بالنسـبة !إلـى الأشـخاص مـن حولـي -أ عتقـد أنّ الحضـور إلـى الملرســة غيـر
 !إلـيّي أيضًا . أنـا متأكـدة هـن أنّ الجهيـع سـيرون هـذا كــوع مـن نتطـة
 متّخـنةُ بنـلك مسـاري الخـاصء لأن المسـار الآخـركان أقـل رعبًا

طلبت السـيدة هيـلارد منطوعيـن لقـراءة وظائفهـم ليـوم الثلاثاءاء. كان لـدى كلّ طالـب فقـرة تفسـر قَصيـدة ديـلان تومـاس. إنّهـا تتحـدث عن الظـلام. عن وقت اللـلـ. عن مـرض الزهـايمـر . لقد حان الوقت لهؤلاء أن يمتلكوا فكرة. كـت أخريش على دفتـر المـلاحظـات الخـاص بـي دون أن أكترث

تأمـلاتك حول القدر ألهمتني. أوقدت كلماتها القليل من الوهـج في صدري "ديكلان، هل ترغب في مشاركة أفكارك؟"
تجاهلتهـا وواصلت الخربشــة . نظـرت إلـيّ السـيدة هيـلارد فـي ترقَب، وكان بإمكانـي رؤيتهـا مـن الجانـبـ
 إنّها تمنحنـي ميـزة الشـك، حيـن تتصـرف كأنّ هنـاك احتمـالًا بأنتـي

وهــا مـا دفعنـي لأن أجيبهـا ـ "ــم أنجـز الوظيفـةهر). كان صوتـي
 الصباحيـة.
"ريّهـا يمكنــك الإجابـهة علـى سـؤالي مـن يـوم الثـلاثـاء الماضــي على السـريع. لمـاذا ديـلان نومـاس يائسى"،

 تعابيرهـا هادئــة وعيناهـــا مثبّتـتـان بعينـيـي لم أنبس بكلمة. وبإمكاني لعب هذه اللعبة طوال اليوم. غرفَت الحجـرة فـي الصمـت بمـجـرد مـا شـعر الآخـرون بالتوتـر

وبعـد دقيقـة كاملـة، أدركت أنّهـا تستطيع لعب هـذه اللعبـة أيضًا . ولـم أكـن أمانـع. إذ يمكنــا جميعًا الجلــوس هنـا فـي صمـتـ كمـا


البـرق.

تنهـدّ أحدهـم علـى يســاري. كان فتُتى، لكـن لــم أســتطع معرفــة هـن هـو . وفـي هـكان مـا على اليميـن، تململت فتـاة فـي مقعدهـا، ثـمّ
تنهـدت هـي الأخـرى.

ليتحـول إلى عداء.
عداءٍ نحوي.
كها لو كان هذا بالشيء الجديد .
اسـتدارت السـيدة هيـلارد متجهـهة نـحـو مكتبهـا والتقطـت ورقــة
 طاولتـي وألصقتهـا فـوق خربشـاتي.

كانت المـلاحظة تقول: (الهاذا ل تمنحهم فكرة جديدة عنك؟" حدقَت في المـلاحظـة، وقَد تسـارعت خفقَات قلبيـ . فكـرت فـي المســارات التـي نتختارهـا ـ كانـت فتـاة المقبـرة علـى حـق. هــا أمـر

مرعب.
لا أسـتطيع النظـر إلـى السـيدة هيـلارد بعـد الآن. انتزعـت المـلاحظـة مـن دفتـر مـلاحظاتـي وجعدتهـا إلـى كـرة صغيـرة فـي قبضتـي. ومـع ذـلك، لـم أسـتطع حمـل نفسـي على رميهـا بعـيـدًا ـ ثـمّ التقطتهـا مـن الحـواف المدبــة ـ وشـعرت كأنّ صــــري قَد عُقـد، وأنّ لســاني فَـد انعقــد . بعد لحظة، عادت السيدة هيـلارد إلى مقدمة الحجرة. أطلقـت تتهيـدة صغيـرة ووضعـت دفتـر برنامجهـا علـى ســطح
 الصمـت، فـي انتظـار أن يكسـره أحدنـا . ستكون هي. يمكنني استشعار هذا. (إنّه خائف)، هِلت بصـوت يـكاد يكون منصدّعًا ، مبقيًا قبضتـي ملتصفـة حـول تـلك الكـرة الصغيـرة مـن الـورق وعينـي مثبتـة علـى دفتـر مـلاحظاتـي. "إنّه خائف. ولهذا السبب هو يائس".
لـم تلتفـت بسـرعةه. بـل اسـتدارت ببسـاطة، وظـلّ صوتهـا تمامًا

 عينيّيّ على تلك الخـربشـات. " إنّهـه لا يريـد أن يمـوت والـده. هـو يريـد .

"يريد منه أن يصارع الهوت".
"هل يشعر بأنّ وفاة والده حتمية أم يمكن تجنّبها 5 "
أخيـرًا، رفعت بصـري إليها وــداي ترتجفـان، لكن تعابيـر وجههـا كانـت ثابتـة حتى بـدت كطوق نجـاة. قـد نكون الشـخصين الوحيدين
في الحـجـرة.
"حتمية)، . قلت بتردد .

انتظرتُ، لكنتي لست متأكدًا مها سـأقوله بعد ذلك.
رن الجـرس، فاندفعـت مـن مقعـيـ ـ وبالـكاد توقفـت لأدس دفتـري
في حقيبتي.
نـادت السـيدة هيـلارد علـى اســمي فَـل أن أجتـاز البـاب، لكـن
 الردهــة، ليعيدنـي إلـى مســارٍ مـألـوف.

## الفصل الثامن عشر

## [TheDark@freemail.com](mailto:TheDark@freemail.com) من: الظالام

 إلى: فتاة المقبرة>cemeterygirl@freemail.com> التاريخ: الخميس، 3 أكتوبر $\quad$ الساعة 2:38:17 مساءً الموضوع: غير متوفـع توجيهك وفعلـت شـئًا غيـر متوقـع.كـــتِ علـى حــى. لقد كان مرعبًا .
دعينا نفعل ذلك مرة أخرى.

كانـت كاميـرا السـيـد جيـراردي أصغـر وأخـف وزنُـا مـن كاميـرا نيكون الحخاصـة بـي، وتبـدو غيـر مألوفـة فـي يـدي. لـم تكـن أمـي مـن الهعجبيـن بكاميـرات لايـكا، لقـد كانت متعصبـة لنيكون التـي ورثتُهـا منهـا ـ ومـع ذلك، فهي كاميـرات مذهلة. ودائمًا مـا كانتـ أمـي تقـول إنّها ستثـتـتري لـي واحـدة إذا مـا فـازت بجائـزة بوليتـزنر. أعتقد أنّ هذا لن يحدث الآن.
كانـت الموسـيقى تتدفـفَ عبـر الفنـاء، وصـوت غيتـار بيـس مـــوِّ يهـز الأرض. انتشـر الطـلاب في كل مـكان، يرقصـون فـي مجموعـات صغيـرة، ويشـربون البنـش والصـودا فـي أكواب بلاســتيكية حمـراء. وقـد نصبـت طـاولات الـورق عبـر جميـع أنحـاء السـاحة، مـا يوفـر

ألعـاب جماعيـة وأنشـطة كتلويـن الوجـوه ومسـابقات أكل الفطائـر
 مـن العهـر، ولكـن بـــا أن الـجميـع مسـتمتعٌ بالأمـر . انزويـت إلـى الظـل تحـت الأثـجـار، وكانـت أصـابعي تتعرف علـى

غطـاء الكاميـرا البـلاسـتيكي. لم ألتقط أي صورة بعد.
بـرزت روان بجانبـي، وقـد رُســــت على وجنتيهـا دوامـات زرفَاء وبيضـاء. وقـام أحـد مـا بضفـر شـعرها علـى شـكل جديلتيـن ريطتا

 كانـت تأمـل فـي أن يقوم أحدهـم بالضغـط على الـزر ويعيدنـي أفضل صديقـة تتذكرهـا . (دعينـي أرى مـا التقطتهـ حتى الآن".
 قَالـت وقَـد تلاشـت ابتسـامتها الهادئـه:

$$
\begin{aligned}
& \text { المهرجـان منـذ عشـرين دقَيفـةه". } \\
& \text { بدّلت قدميَّ، وقلت: „أعلم". } \\
& \text { "هـا الخطب إذًا؟" }
\end{aligned}
$$

"لا أدري".
 السـيد جيـراردي؟ يمكنـــي أن أقـول لـه إنّهـ لا يمكــك فعـل ذلـكـ، ابتلعت ريقي، وقلت: „لا، أنا أرغب في فعل هذاه. »هــل تَحتاجيـن إلـى بعض الإلهـام5") قالـت وقـد تغيـرت تعابيـر

„هــل تريدـــن التـــاط صـورة لهــذا؟"،

## أطلقت الضدحكة قبل أن أتمكن من كبح نفسي.

وعندمـا اسـتطعت أخيـرًا كبحهـا، تـحولــت الضـحكـة إلـى نشـــيج.
فضغطـت بأصابعـي على عينـيّ.
همسـت: „جولـز". وراحـت تمـرد أصـابعهـا الخفيفـة كريشـة على

قلت: „لقد نسيت كيف أفعل هذاه. . "بلى، أنت تذكرين".

 لا معنـى لــهـ).
تفحصتـي للحظـة ثـم أخـذت الكاميـرا مـن يـدي. ورفعت الشـريط
 ثتّ، ولدهشتي، وضعتِ الشـريط حول رقبتها .
". . . . .

״فـات الأوان". حملت الكاميـرا للتحققَ مـن الشاثــة، ثـمّ تَجهّمـت حــن رأت مجموعـة مـن الرمـوز بـدل الصـورة التـي تعرضهـا الكاميـرا العاديـة. (أـيـن الصـورة؟")

"لا يمكن". ابتعـدت جانبًا، ورفعتِ الكاميـرا مـرة أخـرى لتوجّهـها
 هسـتـري فـي أثنـاء قيامهـن بركلـة الروكيت. وبالـكاد ســعت صـوت الهصـراع ينغلـق.

تـمّ التقطـت صـورة أخـرى، هـذه المـرة لصبـي يدفـع وجهـه فـي طبـق فطيـرة مليئـة بالقشـدة. وتلهفـت أصابعـي لإبعـاد الكاميـرا عنهـا ، لأنّ جميـع الإعـدادات لـم تكـن مضبوطـة علـى مــا تقـوم بــهـ
 فـي أن ينتهـي الأمـر ببعض هــنه الصـور فـي الكتـاب السـنوي. لكـن
 قلت لها : „سـيفقد السيد جيراردي صوابه إذا رآك تسـتخدمينها، هذه كاميرا بعشـرة آلاف دولار".
"غيـر معقـول". قالـت وهـي تلتقـط صـورة لبعض الفتيـات يرسـمن
على وجوههن. "أنا جادّة".

أنزلـت الكاميـرا وفتحت عينيهـا على اتسـاعهما نحـوي، وقالـت:
 "أجل"، هِلت ومددت يدي. "الذا توقفي عن العبث بها ". تراجعت خطوة إلى الخلف. "لن أعيدها لك حتى توافقي على التقاط صورة لشيء ما". "سأفعل".

قامـت بفك الحـزام مـن حـول رفوبتها وهـي تحمـل الكاميـرا بـحذر . وعندمـا اسـتعدتها وأمسـكتها بيـن يـدي، شـعرت بأنهـا أثقـل مـن ذي
बَبل .

بـدأت أتراجـع إلـى الظل، لكنّ روان صلبت ذراعيهـا على صدرهـا،
وقالـت: „لقد وعدتتي".
"أعلمّ". صــار فمـي جافًا مـرة أخـرى، فحاولـت أن أبلـل شـفتي.
 ليـس عليـك القيـام بهـذاه،.

 كان الأهـر أكبـر مـن الكاميـرا ـ كان تأكيــُا على أنّ بإمكانـي القيـام بهـذا دون والدتيـ وفجـأة تسـارعت أنفاسـي، وللحظـة مرعبة شـعرت بالقـلـق مـن أن أفقـد الوعـي. بعـد ذلـكـ، رفعـت الكاميـرا ووضعـت عينـي على عدسـتها ـ كانتـت المشـجـات يشـغلن إطـار الصـورة، وهـنّ ينثُرن المزيـد مـن الثـج الأزرق على بعض حبّات الكوكيـز .
 وفاتهـا ـ أبقيت إصبعي على الـزد والتفتـ. كان هنـاك بعض الفتيـان
 الهشـهد ـ أحببـت الألـوان والغبش الـذي يضفيـه على الصـورة اللعب في منطقـة قَديــة حيـث الرصيـف متشـقَق ومكسـور. لا، لم تكن هذه اللقطة المناسبة أيضًا. وكان هذا مـا فضيت أول عشـرين دقيقَّه أفعله. ثــّ توقفـت الكاميـرا علـى فتيــن يـجلســان علـى بعـد مسـافة
 داكتـة، ويـيـل على أحـد الحواجـز الخرسـانية التـي تمنـع السـيارات مـن دخـول ســاحة الثانويـة. وقــد كان يغطـي رأســه بالقلنسـوة، مـا يتيـح لــي فقـط رؤــة الحافــة العاريـة مــن مـلامحــه الجانبيـة. تُم أبصرت الفتى الذي معه، وخفق قلبي.
إنّه ديكلان مورفي.


همست الكاميرا بطنين ونقرة، وتم ذلك. لقد التقطت صورة. شـعرت كمـن يشـارك فـي سـباق. وفــد كسـا العـرق أصابعـي، ورحـت أرتعش.
ضغطـت علىى بعض الأزرار الهوجـودة فـي الكاميـرا، لعـرض
 ديـكالان وصديقـه ريـ إلى اليسـار، وإبراز الاحتفـالات التـي تجـري علـى اليـيــن.

بدت الصورة أنسب لأن تعرض في كتيّب حول مخاطر المراهصين المعزوليـن أو شـيء مـن هـذا القبيل. بإمكانـي التقـاط صـورة أفضـل مـن هـذه. وقربـت الكاميـرا أكتر، للعتور على التفاصيل. خـط الفك البـارز عبـر القلنسـوة، حقيبتاهــــا المُلقاتـان فــي التـراب، والتفـات
 أحببت هـذه الأخيـرة. ثـُّ أبعـدت الكاميـرا لإلقـاء نظـرة إليهـا مـن خـلال الشاشــة. كان بالإمـكان رؤــة الثقــة فـي تعابيـر وجـه ديـكلان. فبعـد مشـاهدة المواجهـة بينـه وبيـن زوج أمـه، أصبـح لــدي شـعور بأنّهـه لا يثـق بالكتيـر مـن النـاس.
قالت روان: "ربّمـا يجـب عليـك التقـاط صـور للمهرجـان الفعلي"". رددت بسـرعةه: "أعلـم". ثـمّ ضبطـت بعض الإعـدادات ووجهـت الكاميـرا إلـى ديـكالان وريـف مـرة أخـرى. "سأفعل".

كان ضوء الشــمس على يسـارهـمـا ـ فخرجـت مـن ظل الشـجـرة حتـى أصبـح الضـوء مباشـرة خلفههـا ـ تُدعى هــذه التقنــــة contre-jour، ويقصـد بهـا الضـوء المعاكس. فـد يبحـث الكـيـرون عـن صـورة ظلّيـة، لكنــي أردت الهزـــد مـن التفاصيـل.
رفعـت الكاميـرا، وكانـت أشـعة الشـمس تضـيء مـن خلفههـا منـل هالــة لا متتاهيـه، تتعـارض مـع وقفتيهــا الجريئتــن. نقـر مصـراع الكاميـرا، فنظـرت إلى الأسـفل وعبثت بالإعـدادات لأرى كيـف بـدت. „أمم، جولز"، قالت روان. (انتظـري"، قلـتـ وأنـا أضغـط علـى بعـض الأزرار، ثــّمّ وسـعت الزاويـة، ومـا أن رفعت الكاميـرا، حتى مـلأ وجـه ديكالان العدســة قَــزت وابتلعـت الصرخـة فـي حلَـي . لقــد كان أمامـي مباشــرة، وبقربـه ريـف، المــلازم لـه كظلـهـه .
 "هـل تلتقطيـن صـورة لي؟"

كدت أوفع الكاميرا .
"إنّني ألتقط صورًا لمهرجان الخريف".
„هل أنت مصورة؟")
كان صوتـه خطيـرًا، أقـرب للاتهام. هز هزت رأسـي بسـرعة وتلفظت بكلمـات غيـر واضـحـة: "لـ . . . لا . أنـا فقَط. . . الفتاة التـي كان مـن المفتـرض أن تفعـل ذلـك لـم تَعـد قَادرة علـى فعـلـه. وفَـد طلب منّي السـيد جيـراردي تعويضهـا ". رأوه،، قال واسترخت ملامتحه.
„هل بإمكاني رؤــة ذلك5، قال ريف بصوته الهادئ.
تـرددت، تُمّ ضنطـت على بعض الأزرار لــرض الصـورة الأخيـرة
على الشانــة. واسـتدرت حتى صـرت بجانـب ريـف. "هـا هـي"، نظـر إلـى الصـورة، وظـل صـامتًا للحظــة طويلـة. كانـت لحظــة
 بعد ذلك قال : "هذا رائع، مع الشمس"،


 ومـلامحـه الجانبيـة واضحــة وتكاد تكون مكشـوفة. فيمـا بالـكاد كان يمكـن رؤــة مـلامـح ريـــ تـحـت قلنسـوة قميصـه، التـي بـدت بــون


وآخـر شــريرًا قَـد ســططا فـي منتصـف فنــاء المدرســة الثانويــة. مـلاك شـرير. أنزلت الكاميرا وألميت نظرة إلى ريف للحظة. "لماذا ترتدي القلنسوة دائمُا؟" سـألته روان. نظـر إليهـا ريـف دون أن تتغيـر تعابيـره. ولـم أكن متأكـدة إن كان

"درجة الحرارة ثمـانون في الحارج".

قميصـه السـميك عضـلات حقيقية.
انحنى ديكلان ونظر إلى الصورة بالمقلوب. "احذفيها ".

ستحبت الكاميرا نحو صدري، وقلت: (لال).

قالت روان: (لمـاذا عليها أن تحذذها؟؟" "لأنّني قلت هذاه. قال ديكالان وقد خطا نحوي أن ومد ومد يده. تراجعـت خطـوة. وإذا كنـت متـرددة فـي الســماح لــروان باللعـب بالكاميـرا، فليـس هنــاك مـن سـبيل لأن أســمح لديـكـلان مورفـي

بلمســها
„احذفيها"، فَال ثانية.
اقتربت روان منّـي، وقالت: „ إنّهـا تلتقط صـورًا للكتاب السـنوي.

 ويتدخل.
ردّ ديـكلان بقسـوة: اأنـا فـي الصـورة، وإذا أخبرتهـا بحذفهـا،
فعليهـا حذفهـا".
"مـا الذي يحدت هناءى
لــم يكـن صـوت هــرّس. كان هـذا برانـــون تشـونو، منافسـي
 الفوتوغرافـي، لـم أره هــذا العـام، لكـن يبـدو أن العطلـة الصيفيـة فـد عــادت بالخخيـر عليـه؛ فقـد زاد طولـه عشـرة ســنتيمترات واتــع منكبـاه.
كان نحيـلاُ نوعُـا مـا وهزــلاً، هـذا المتأنق مُلتقـط أفضل الصور، لكـن لا بـدّ أنٌ الهرمونـات قَـد فعلـت فعلتهـا بـه، فاسـتبدلت المـلامـح الناعهــة
 كانت الكاميـرا الموتوقـة خاصته معلفـة حـول رقبته، وقَد خيطت على حزامهـا أزرار مثيـرة للسـخرية. وكانت إحـدى صـوره المفضلـة

لـدي تـلك التـي تحوي رسـمًا لتحيوانـات منويـة مرفقـة بسـطر : „هـذه مـورة قديمـة جـدُا لـي"، لكـن المـدّرس طلب منـه التخلص منهـا . "هل يضايقك؟" سـألني براندون. رد ديكلان: (هذا لا يعنيك أيّها الحثالةه).
 شـخصًا آخـر لتضايقـه5 " "هي من التقط الصورة اللعينة. . ." حينها فَال ريف بيطء: ادديك، هوّن عليك، دعها ". "لا، لن أهوّن علي".
فـال برانـــون: ॥مـن الأفضــل أن تهـوّن علـى نفســك، أو ســأعثر على مـدرس ليجعلك تفعل،. لـف ديككلان إصبعـه فـي الهواء، وقـال: "وو، أنـت فَـاس جـدًاه.

ضـاقـت عينـا برانـدون، وقَال: „أليـس لديـك جلسـة اســتماع فـي المـحكمـة أو خدمـة مجتمعيـهة لتلتحـق بهـا5"،

تقدم ديكلان نحوه، لكن ريف أمسك بكمه وستحبه إلى الخلف. "وها قَد انتهينا، هيّا بناه. "ريف، أقسم أنتي. . .".
"أتمنـى ألاّ تفعـل". قَـال ريـف وهـو يواصـل ســحبه. "والثــيء
 ديـكلان لنفسـه بـأن يُسـحب، لكتـه نظـر عبـر كتفـه نـــوي، وفــال: "احذفيهـا ـ أسـمعتتي5 احذفيهـا". راقبته وهو يذهب.

لـم أسـتطع فهـم سـبب انزعاجـه الشـديد ـ التفت برانـدون لينظر
إلـيّ، وقـال: "هـل أنـت بـخــر؟؟"
 الأدريناليـن بـلا فائـدة حقًا . "نعـم. نعـمَ أنـا بخيـر". وتسـاءلت فـي نفسـي إن كان ينبغـي أن أشـكره.
تفحصني، ثُمّ رأــت عينيـه وهـهـا تقعـان على الكاميـرا . „اعتقـدت
أنـك فـد تـخليـت عنهـا ".
هززت كتفي قَليَلا، وقلت: „طلب منّي السيد جيراردي خدمة"،. "هل قَهت بها5"، رفعت الكاميرا، وقلت: „لقد قدّم لي رشوةه). لمعت عينا براندون.
"أنت محظوظة".
اعتـدت دائمُـا أن أجــده مزعجُــا، ولكـن فقـط لأنـّه كان جيـدُّا
 بوليتزز عنـد تفطيته الحـرب في فيتـام، وسـاعدت هــذه الصلـة في حصـول برانـدون على تدريـب النخخـة مـع صحيفـة واشـنطن بوسـت الصيـف الماضـي. وقَد طلبـت مـن أمـي أن تسـتخدم نفوذهـا لأجلمي،


على أهليتي.
أمّا فـي الوفـت الحالـي، فأنـا سـعيدة لأنــي لـم أشـــرك فـي أي تدريـبـ. فقــد قَضيـت الصيـف أتجنـب أي شــيء يتعلـق بالكاميـرا،


ودون أي إحســاس بالمنافسـة، أدركـت أنّ برانـدون فـي الوافـع فتى
 "(لم يكن عليه أن يضايقك". „لمـاذا كان مستاءً جدُاء، قالت روان. هــزنت كتفي وألقـت نظـرة إلـى الصـورة مـرة أخـرى. لا يوجـد شـيء
 बَهـت بإعـداد لقطـة خادعـة في غرفـة تفيـر المـلابس. "لا أدري"،
زفر براندون وقال: "من يدري غيره5ه"

شيء في صوته جعلني أتفحصه. "هل تعرفهك"


 العشـاء،.
„هل سرق حقًا سيارة5) قالت روان، وكان صوتها خافتًا قليـلاً.


إداري".
هذا مريع . لم يتلفظ أيّ منا بشيء بعد ذلك.
أخيـرًا أومـأ برانـدون إلـى كاميرتـي. "هـل حصلت على صـور لأي
شـيء آخـر بعـد5"،

اعترفت: „لا॥.. وبعد تردّد أضفت: „لقد بدأت للتو فقط".
"مـن الجيـد رؤيتكمـا مـرة أخـرى،. فَـال وفَـد احمـرّرت وجنتـاه
 تفقـدي لمســكـ،.
„أنا أقدّم خدمة وقطش".
نظـر برانـدون إــيّ مـرة أخـرى، وفـال: „إذا كان الأمـر مثلهـا تقوليـن،. تـمّ توقَف، قبـل أن يتابـع: „هـل سـنصورين الحفلـة الراقصــة ليلـة غـد أيضـأكا،
"الا، بل هذا المهرجان فقط". „أنا سأصور الحفلة". (أوه艹. لم أكن متأكدة مما عليّ قوله. "هل ستحضرين؟"
„إلى الحفلة الراقصة5"، حدقت به، وأردفت: „لا أعتقد ذلك".
 معـي إذا أردت،.
أفسـم أنّ روان توهفت عن التتفس، ودفعتي بوركها . "هل تطلب مني الخروج معك؟"، قلت بعبوس.
 أعمـلـ ولكـن ربّمـا فــد يكـون الأمـر ممتئـا،. تحركـت عينـاه صـوب روان، وأردف: ״يِجـب ألا يكـون موعــدا . يمكـن أن تأتيـا معُـا إن أردتمـا".

تراجعت خطـوة، إذ لـم أكـن مسـتعدة لذلـك. فمـع الشعور الـذي يبعتـه وجـود الكاميـرا فـي يـدي والمواجهـة مــع ديـكالان، تـمّ تدخـل برانـدون المفاجـئ، لـم أعـرف مـا أقـول.


الجدـــدة التـي أخذهـــا .
 لأرفض، ولكن بعد ذلك تذكـرت رسـالة ״الظـلام". لقد اتبعت توجيهك وفعلت شئئًا غير منوقع. كنت على حق. لقد كان مرعبًا . دعينا نفعل ذلك مرة أخرى. حينها قلت: ״بالتأكيد". أخفض براندون الكاميرا ونظر إليّ. "حقُا؟")
"أجـل"، ابتلعـت ريقـي، وأضفـت: "ولكـن فقـط إذا جـاءت روان، أيضًا"،

طوقت روان خصـري وأطلقت صرخـة صغيـرة. ثمّ أشـرت إليهـا، وقلت: (أعتقـد أنــا سنـخضر).

ولكـن إذا كنـت صادفـَه مـع نفسـي، فأنـا أشـعر بالرغبـهَ فـي
الصـراخ أيضًا .
ليس كثيرًا .
قَليُلا فقَط.

## الفصل التاسع عشر

[cemeterygirl@freemail.com](mailto:cemeterygirl@freemail.com) من: فتاة مقبرة إلى: الظلام TheDark@freemail.com> التاريخ: الجمعة، 4 أكتوبر 10:23:05 صباحِا الموضوع: غير متوقع

هل أنتَ ذاهب إلى حفل العودة الليلهء أنا سأفعل.

آمـل أن يكـون هـنا صادمًا بالنسـبة إليـك . لأنـه صـادم بالنسـبة
 أنـا ألومـك. فما كــت لأقـول نعـمَ إن لـم يكـن هـذا لأجلك ولأجل تحـديك بأن نفعل شـئًا غيـر متوفـع.


 إنّ القيام بكل هذه الأشياء غير المتوقعة يفقدني توازني. عندمـا أخبـرت والـدي أننـي ذاهبـة إلـى حفـل العـودة، بـدا كأنــه سـيصاب بجلطـه دماغيـة، ثـمَأ عطانـي بطاقتـه الائتهانيـة وفـال لــي
 تدخـري أيّ نفقـات،،، ليس الأمـركأنتـا أثريـاء.


مـع ذلـك، أشــر كأنّنـي أصطنـع الأمـر. أشــر بأنّنـي أشـبـه ببالـون،

 الذهـاب لشــراء فسـتان وتصفيـف ثـعري، لكنــي لا أهتـم حقًا . ســألتني صديقتـي الحميهـة إن كنـت أشـعر بالخيبـة لأن والدتــي ليسـت هنـا لتنـهـب للتسـوق معنـا (لأنــي سـأخرج معهـا ووالدتها )،




 حين أفكرفـي الحياة التـي عاشتنها والدتـي، فإنّ مخاوفي بشـئن
 شَيئًا حفيفيّا ـ لقد كانت تُظهـر آثار الحـروب لؤولئك الذين يكتفون

بقلب الصفحـة لمعرفـة مـا يحـدث فـي هوليووود . لقد كانت تُحدث فرقًا . وما الني أفعله أناء أبتاع فستانًا
 أن أذهـب إلـى الحفلة الراقصـة وأن أصـاب هنـاك بانهيار عصبي.


 لا سيما أنك كنت الني أظهر لي أنتي يمكن أن أكون طبيعية . على الأقل لبعض الوقت.

كان فمـي يلتهب؛ إذ كانـت كريسـتين -والــدة ريـف- تحـب تجربـة الأطعمـة مـن ثقافـات مختلفـة، وســتجرب هــذا الشـهر شـئًا
 السـوداني الحـارة، مـع وعـاء مـن مـرق لحــم البقـر بالـكاري، وصتحن مـن مسـامـان الدجـاج، والعديـد مـن الخضـار المشـوية مـع البهـارات.
 الحـرق فـي براعـمَ تذوقَي لاحقًا .
كــت أتتـاول العشـاء هنـا كل يـوم جمعـهة. وفــد بــدأ هــذا الأمـر عندمـا فَـر آلان أنّ ليالـي الجهعـة يجـبـ أن تكـون ليالـي العشـاء ألـاء العائلي، وأنـا لـم أكـن أرغب فـي المشـاركة في ذلـكـ والآن، أصبحـت
 بينمـا- أنـا- آكل -هنــا".

وكان هذا يرضي الجهيع بالنسبة إليّ. لم آتِ على ذكر رسـالة فتاة المقبرة لريف.

 كنـتَ الـنـي أظهر لـي أنتنـي يهكـن أن أكون طبيعيـة . ومثـل صبـاح اليـوم، أوقَدت كلماتهـا فـي صـدري بعض النتوهـج.

 لا يـزال والـدا ريـف يتكفـلان برضيعـة، وفــد جلسـت الطفلـة الصغيـرة بجانب الطاولـة على كرسـي مرتفـع، تلتقـط قطـع الدجـاج


مـن أن أعلّقّق علـى الاســم. فقــد كانـت كريسـتِين تفـول إنّه لا يسـعُ الأطفـال اختيـار الأســــاء التـي تطلق عليهـم، ولنـلـك فإنهـا لا تســـع لأي شــخص بالتحـدت بشـكل سـلبي عـن الأطفـال الذـــن هــم فـي رعايتهـا، حتـى لـو لــم يكـن الطفـل المعنـي يعـي مـا نقولـهـ. قالت كرستين: „أنت هادئ الليلة، ديكالن".
"إنّي أفكر فتط".
كان ذهنـي يتصـارع مـع فكـرة الذهـاب إلى حفـل العـودة الرافَص. فأنـا لـم أذهـب إلـى حفـل رافَص واحـد منــذ بــدء المـدرسـة، وحتـى السـاعة 10:23 صبـاح اليـوم، لــم يكـن لـــي أيّ نيـة لتغييـر هـــن

الخطـة.
"هل تفكر في أيّ شيء مثير للاهتمام؟" هــززت كتفـي وأجبـرت عقلـي علـى التفكيـر فـي مواضيـع أكثـر أمـانًا . "ــم أكن أعلـم أنّهـ يمكتـك إطعـام الأطفـال طعـمًا تايـلانديًا"،. التهمـت "بيبـي دول" حفنـة مـن الطعـام المفتـت فـي فمهـا وهـي تأرجـح ســاقيها بسـعادة. وكانـت تتحـدث وفمهـا مهتلـئ وقَد تتانـر نصـف الأكل مـن فهها . „آه، دا- دا- دا- دا- داه. كانـت النودلـز فـي شــرهها، وراحـت كريسـتين تَزيلهـا منـه. ســب جيـف بعـض أرز جـوز الهنــد فـي طبقـه وأضـاف فوفَه حصـة ثالنتـة مـن لـحـم البقـر، وردّ فَايُلُا : امـاذا تعتقـد أنّهـم يطعمـون الأطفـال فـي تَايلانــــاء" مـددت يــي لأخـذ أعـواد الطعـام بـجانبـه، وقلـتـ: "وجهـة نظـر معقولـةه".

ابتســم رــف، وقَال: "ربمـا يشـاهد طفـل مـا في بانكـوك أمـه وهـي
 طعامًا أمريكيًا"، حينها قال جيف: "حسنًا . ثقافيًا . . ." "لقـد كانـت نكتـة فقـط". ردّ ريـفـ وهـو يقَّبّب عينيـه نـحـوي. كان جيـ أستاذًا جامعيـّا، لكنّك قَد تعتقـد أنّه ولـد يـحمـل موسـوعة بيـن يدــهـ. ففي إحـدى المـرات أدلـت كريستين بتعليق حـول رؤيتهـا طائـر أبـي الحنّاء فـي وقَت أبكـر مـن الربيع، فقضينـا حينهـا نصف سـاعة

نسـتهع إلى جيف وهـو يتحـدت عـن أنـــاط هـجـرة الطـيور .
قالــت كريسـتين: „اخلـع عنــك سـترة الأســتاذ يــا عزــزي، فنـحـن
ـــأكل".

> „ألا يمكننا أن نتتاول الطعام ونتعلم5"،
„كيـف تشــعر والدتـك5"، ســألتني كريسـتين، متجاهلــة إِيّاه بينــا
كانـت تفتـت الـمزـــد مـن الدجـاج للطفلــة.

"صـادفتها فـي المتجـر في نهايـة الأسبوع المـاضــا
 "لا ". غرفت الأرز بعيدان الطعام ووضعته في فمي.


بالأمـس".
قالت كريستين: „أوه، هذا جيّد ،.

ربهــا يـجـب أن أســـأجر . . ."

״هل تريد الذهـاب إلى الحفلة الراقصـة الليلة5"، سألتُ ريف.
توقفت كل من كريستين وجيف برهة وحدهًا إليّ.
أمســك ريـف قطعـة دجـاج بعيــدان الطعـام. "هفــط إذا ارتديـت
ذاك الفســتان القصيـر الأحمـر البـرّاق الـــي يعجبنـي". "اخرس، أنا جاد".
نظـر إلـيّ ريـف بطـرف عينـه، وقـال: ״هـل تريـد حقًا الذهـاب إلـى حفل العـودة5"
"هـع ريـفڭ" أردف جيـف، ولقمتـهـه لا تــزال معلقـة بيـن الطبـق وفهـه . وكان بإمكانـي رؤــهـة العجـلات تـدور فـي رأسـهـه ويـكاد الأمـر



مــا فَد فاتـته.
"ليـس برفقـة ريـف،. سـعلت لأخفـي ضـحكـة، وغـرزت أعـواد الطعـام فـي طبقـي، دافعًا الطعـام جانبًا ״ „هنـاك فتـانـا أعرفهـا

هـئ"،

تـردّدت، تـم أخرجـت هـاتفي هـن جيبي، وفتحـت الشاشــة وسـلمته

قرأ مدة دقيقة، ثم أعاده إليّ وقال: " احسنًا ،.
قالها بلا تردد ، وهذا أحد الأسباب التي تجعلني أحبهـ
 الأرز علـى الطبـق فـي الكرسـي العالـي، فالتقطــت بَيبـي دول علـى الفـور حفنـة ودفعتهـا إلـى فمهـا.
"ههل مسموح لك الذهابُ إلى حفل راقص5، قال جيف.
 بالصخور والعوائق التي تقف في طريقي الوعرة.
"نــه". نظـرت ثانيــة فـي طبقـي وضريـت قططعـة مـن الدجـاج.
"يُســـح لـي إذا كان نشـاطُا مدرســيًا"،. "من هي هذه الفتاة5"، سـألت كريستين•
 فتـاة كــت أنحـدث إليهـا". تتبعـت الطفلـة وهـي تدفـع المزيــد مـن الطعام فــي فههـا . "ليـس بالأمـر الجلـل").
 يجععلك تجرنـي إلـى أول حفـل راقَص أحضــره طـوال مســرتي فـي المدرســة الثانويـةه،..
نظـرت إليـه بتمعـن، منسـائلًا إن كــت فَـد فـوّتُّ مـلاحظــة مــن القَلق مبطّنـة فـي مزاحـه هــذا ـ ومنحـت صصوتـي شـيئًا مـن الجديـة
 وقـال: (أودّ أن. . . .. ثـمّ نظـر إلى هـاتفي وابتسـم، وتابـع: „ربّهـا أود أن أفعـل شـيئًا غيـر متوفَع أنـا أيضًا"،

## الفصل المشريـن

## 



التاريخ: الجمعة 4 أكتوبر الساع الساعة: 6:36:47 مساءً
الموضوع: حفل العودة

لا تقلقي يا فتاة الهمبرة. سأكون هناك.

 ورق الكريبـ وشـرائط ملوّنـة متقاطعة في كي كل الاتجاهـات. لا أتذكـر





لائقـة هنا .




 كان عليّ الحصول على فستان على أي حال.


حسـنًا، كنـت أمشـي بجانبهـا. لكـن فـي ذهنـي، كــت أمسـك
ذراعهـا .
راحـت عينـاي تَجوبـان الحشـد . وقَـد تصــدّع رأسـي مـن وفَع الموسـيقى حيـن دخلـت، ولكـن بعـد ذـلك اعتـادت أذنـي عليهـا ـ كان صـوت الفيتار الرئيسـي مـع الأضـواء الوامضــة يولّـد داخلـي تـجريـة حســية لا تتـرك أي مـجـال لقلقَي المعتـاد ـ كانـت الأضـواء تُــــّط على وجـوه غيـر مـألوفـة، ووجـدت نفسـي أبحـت فـي الـحشــد عـن ״الظــلام". إذ يمكـن أن يكـون أيّ شــخص هنــا . مالت روان أكثر نحوي وقالت: "هل تبحثين عن براندون؟" لا، على الإطلاق. "نعم، هل رأيته بعد؟"
„لا، دعينـا نذهـب إلـى طـاولات الطعـام حتـى يتمكـن مـن العتـور
عليـك".
طاولات الطعام. هذا مهتاز.
على طـول الجـدار الخلفي، وُضعت سـتُّ طاولات طويلة. وفُرشـت عليهـا أغطيـة الموائـد بالتــاوب بيـن اللونيـن الأزرق والأبيض على كل منهـا، مـع الـزيـد مـن الأشـرطة التـي تبـرز الواجهـات. وقَام أحدهـم بتشغيل صـف مـن الأضـواء المعلقـة خلف الطـاولات، حتى يستطيع
 مـن مشـروب البنش، وقفـف أمـامهـا مـدرس ليتحرسـها، وحولهـا ثلاتـة أطبـاق ضتخــة مـن الكوكيـز احتـوت الطـاولات الأخـرى على زجاجـاتـات مــاه وحلـوى وأكيـاس

مـن رقائــَ البطاطـس، لكنّهـا كانـت جميعهـا مقابـل الهـال، لذلـك النتقطت كوبًا مـن البنـش. ورفعتـه إلـى شــفتي واسـتـدرت، مسـتعدة لإجـراء مسـح علـى الحشــد مـرة أخـرى. اختقت بالبنش وكدت أسعله على ديكالان مورفي. تســارع نبضـي فـي غضـون ثانيـهة واحـدة. وكنـت لا أزال متوتـرة بسـبب الطريقـة التـي تصـرّفـ بهـا بشــأن الصـورة بالأمسى، وهــذا كل مــا يمكنـنـي فعلـه لكبـح نفسـي مـن الصـراخ فـي وجهـهـ. أو الركض.

 الاستتحمام والححلاقَة، لأنّ رائحتـه كانت منعشـة ونظيفـة، وكان وجهه على الأرجـح أنعم وجـه رأيته على الإطـلاق. كان للحفـلات الراقَـــة
 فعـل ذلـكـ. فقـد كان يرتـدي قميصــــا أبيـض وســروالا بـلـون كاكـي مـع ربطـة عنـق مـخطّطـة بـالأزرق والأخضـر . وقــد لـــ كميـهـه إلـى السـاعدين وتـرك الـزر العلوي مفتوحُـا، لكـن شـعره كان أطـول بقليـل

 بذلت فَصارى جهدي للتحكم في معدل ضربات القلب. "هل تتعقّب الآخرين دائمُّا5"

 "هل تسعى لإضافة الكحول إلى مشروب البنش؟؟" قلت.

ظـل سـاكتًا سـكون كــب قبـل أن يهـهّم بالعـض . لــم يتذمـر، لكـن شــفتيه انقبضتـا، وتشـنـجت عضـلاتـهـ.

 كنـت بحاجـة إلى أن أســدد لــه أنـا الضـربـة أولاً، قبـل أن يتمكن هـو مـن تركي مليئـة بالثـــوب.
تراجـع ديـكالان لينظـر إلـيّ مـرة أخـرى. وكانـت عينـاه مليئتــن
 ســو قفينني5 "
"لا"، قالت روان وهي تتحدث بجانبي. "سنخخبر أحد المدرسين".



 وغـدًا هكذا؟"
أخـذت رشـفة أخـرى هـن مشـروبي. كان حلـؤا جـدُّا، أو ريّمـا أنـا مـن كان يشعر بالمـرارة. "ــم أكـن لطيفـة تمامْـا يـا رو"، "بعـد الطريقـة التـي عاملـك بهـا بالأمـس؟ هــل تعتقديـن أنّـهـ يسـتحق اللطـفـف"،
 مظلمـه، ورأيته يعطـي الزجاجـة لشـخص آخـر، لكـن الأمـر اسـتفرق
 ارتفع حاجباي، وقلت: "إنّ صديقه لا يرتدي قلنسوةه".

قالـت روان: "حسـنًا، انظـري إلـى هـنا يمكـن لريـف فليتشـر أن يبـدو طبيعيـانـا . توقفـت للحظـة، واكتسـى صوتهـا نبـرة إعجـاب، وأردفت: ״يبـدو أفضـل مـن المعتاد . فـي الوافَع يبـدو فتـيً ذا مظهر
 الجامعـات5"،
"مـن يرتـدي مثّل تيـد كازينسـكي؟" فَال صـوت آت مـن خلفهـا . التفـت، فوجـدت برانـدون يقـف وراء روان، حامــلٌ الكاميـرا بيـن
 مـن ثـلات قـطع، مـع حـذاء مـن طـراز تشـاك تايلور بلون أزرق مشـعّ،


 ألقى علينـا نظـرة تقييهـ، وقَد اتقدت في عينـــهـ أنـوار الإعجـاب، ثـمّ فَال: ״ "تبدوان جميلتيـن"،

 بـلا حمـالات، يصـل إلـى مـا فـوق ركبتـي. لكـن بالنظـر إلـى مظهـرهـره الهلون، يسـعدني أنتـي اختـرت شـيـئًا بسـيطًا . قلت: ״وأنت كذلك".

 وجهـه، وقَال: „اقتريـا مـن بعضكمـا"،.
"مسـتحيل". حاولـت الخـروج مـن نطـاق الصـورة، لكـن روان
أمسـكت ذراعـي وجرتــي إليهـا.

قالت: „نحن بحاجة إلى إحياء ذكرى هذاه. قلت: "إحياء ذكرى مـاذا؟ طاولة الطعام؟"

قـال برانـدون: "عام التخـرج، إنـه آخـر حفـل عـودة فـي المدرســة التانويـة. ألا ترغبيـن فـي صـورة مـــ أفضـل صديقـة لـك؟ " قالتت روان: „أنا أرغب".
وكان هـذا سـبيًا كافيًا بالنسـبة إلـيّ. إذ يمكنــي القيـام بذلـك مـن أجلهـا، فأجبـرت نفسـي على رسـم ابتسـامة على وجهـي. تراجـع برانـدون بضـع خطـوات، وفـال: „حاولــي ألاّلا تبـدي كأن أحدهـم يـحـاول قتـكـ، جولييـت". رغبت فـي رفـع إصبعي في وجهـه، لكن صوتـه كان لطيفًا، وفيـه نبـرة مـزاح.
كان الجهيع مستمتعًا هنا ـ وينبغي أن أكون كذلك، أنا أيضًا .


واتكأت عليهـا .
وضعـت رأسـهـا علـيّ، وتمتمـت: „أنـا فـخـورة بـك، أعلـمّ أنـّك لا ترغبــن فـي أن تكونـي هنـا ،.
اجتاحتتـي موجـهَ هـن المشـاعر الغامـرة، واغروروَتِ عينـاي قَبل
أن أكون مسـتعدة لذلـك. أخفض براندون الكاميرا . "هل أنت بخير؟"،

فـرّت دمعـة مـن عينـي . فمسـحت بـنديـل لإيقافهـا قبـل أن تتـف تبرجي. (أنـا بخــر، أنـا غبيـةه.،
قالت روان: „أنـت لسـت غبيـة،، ثـّ أخـذت منديـلُ بنفسـها وربتـت

برفقق لمســح مـا فـوّت مســحه . "أنـتـ رائعـة وشــجاعة و . . .

 آسـفة لأنّنـي صديقـة سيئة ،.
قالت: „لمم تكوني صديقة سيئة ولا حتى مرة،. أضاء فلاش الكاميرا، فتراجعت وسحبت دموعي.
وقلـت لبرانـدون: اععظيـم، هــذه لحظــة أرغـب فـي حفظهـا إلـى
الأبـــ ـ لحطــَة ســال تبرجـي فـي حفـل العـودة،.،

ضنغط علـى بضعـة أزرار فـي الكاميـرا وأدارهــا لــرينـي. "مــاذا عـن اللحظـة التـي كانـت صديقتـان تدعمـان فيهـا بعضنهــا بعضًا؟؟" نظـرت أنـا وروان إلـى الصـورة على الشاشــة . لقـد التقط براندون صـورة لنـا بأعينـنـا المغلقـة، في منتصـف عنـاق، وبالكـاد يمكـن تمييـز
 الصغيرة، تتسـاب المشـاعر مـن الكاميـرا ـ لقـد كانت صـورة رائــة.

 التقطـه الربيـع المـاضـي. „تـكاد تكون خســارة أن توضـع فـي الكتـاب

السنوي".
 نصـفـ الشـباب فـي صفنـا أنظارهـم عـن حقيقـة أن صدريكمـا يتلامسـان"، .
فقلت: "مـاذا عنك أنتى هل ستشـيح نظرك عن هذه الحقيقة5"، ابتسم ابتسـامة ملتوية، وردّ: "ربّما ".

كان هــا غزَلًا ـ وددت لـو بإمكانـي فعل الشـيء ذاته في المقابـل. فاكتفيـت بالابتسـام، ولكـن ريّهـا يعـادل هــذا العبـارة التـي قاليهـا لـي
 سـيقتلتي. وشـعرت بأنتـي فارغــة جـــا مـن الداخـلـ.
 إلى تصديق الأمـرَ يشـعر جـزء منـي بالقلق مـن أنّنـي سـأستـمر فـي التظاهــر وأنسـى مـا هـو حقيقـي تمامًا . "هـل عليكَ التصوير طوال الليل؟") سألته. "يمكنني أخذ فترات راحة"..
»هـل تريـد الرقَص؟"، خرجـت الكلمـات مـن فمـي قَبـل حتّى أن
 التحـدث أو علـى التقـاط المزيــد مـن الصـور. اتسعت عيناه، ثُمّ ابتسم، وقال: „بالتأكيد ". أمسكت بيد روان وقلت: ״يجبب أن تأتي رو معنا ه. فههست: „لا، أنا لا . . . أنت في موعد ، جولز . . . ")
ولكـن حيـن رأت تعابيـر وجهي، سـمتحت لنفسـهـا بـأن أجرهـا ـ ــــمّ قَالـت لبرانـدون وهـي تغيظه: „أتمنــى أن تعجبـك المواعيـد الثلانيـةهـ، "هل سـهعتني أعترض؟"،
انغهسـنا وسـط الحشـد ـ وكانت الفكـرة الرئيسـيـة لأغانـي الحفـل


 أجـاد مـزج الأغاني القديمـهة مـع عـزفٍ بغيتـار البَيْس، ليتغيّر الإيقـاع

مُضفيًا لمسـة عصريـة. وكنّا حينها نرقص على أنغـام أغنيـة „ إنّهـا حفلتي".
لـم أكـن بارعـة فـي الرفَصص أو شــئًا مـن هــنا القبيـل، لكـن كان بإمكانـي تدبّـر أمـري. وكنـت ســيدة لأنّ الموسـيقى كانـت سـريعة، حتـى لا يتعيـن علـيّ الاقتـراب كتيـرًا مـن برانـدونـ وكا وكان شـعري



 وقَد بـدأت أفقـد نفسـي وسـط الإيقـاع. حـاول برانـدون إمسـاك يـدي


 بـلا حمـالات مـع زخرفـة فضيـة فـي الصــدار. وكانـت التـورة مـن الشيفون تتحـدر على ركبتيهـا، لكنّهـا تتسـع حيـن تتحـرك. كان براندون فتى طيّيًا، ووددت لو شعرت بشيء تجانـا

مواعدتـي، ومنحنـي الفرصــة لأن أقـول نعـمـ.


راحـت عينـاي تتجـولان بــن الحشــد مـرة أخـرى. لقـد فَـال
 الأشـخاص- شـعرت بطريقـةَ مـا بأنتـي محاصــرة فـي دائــرة مـن

الوحـدة. ومعرفــة أنٌ (الظــلام" موجـود هنـا يمنـع هــنه الوحـدة مـن أن تتهـار علـيّ.
هـل تـراه يرقَص فـي هــذه الأثنـاءء لا أعتقـد ذلـك. علـى الرغـم

 أعرفـه علـى الإطـلـلاق.
انتهـت الأغنيـة. وكانـتـ الأغنيـة التـي تلتهـا عصريـة أكتـر، مـع

 كادت تصطــدم بـه. فارتســمت علـى وجهـه ابتســامهة عريضــة وهـو يهسـكها ويعيدهـا إلـى وضـع مسـتقيم.

الخطـأ الرفَص.
رحـت ألـوّح بـــدي على وجهـي، لأجلـب لنفسـي بعض الهـواء، ثمّ
قلـت: „أنـا بحاجـه إلـى الحصـول على بعض البنـش، واصــلا أنتهـا
الاسـتمتاع".
تلاشت الابتسامة عن وجه براندون، وقال: „هل أنت بخير؟"، (أنا بـخير: أشعر ببعض العطش فقطه".

لحقـت بـي روان، وقالـت: „أنـا آسـفـة، لقـد تـحهسـت بعض الشـيء.
لقـد أفسـدت موعـدك بالكامل".
 حقًا . أرــد أن أخـرج مـن قَوة الجاذبيـة لبضـع دقائقن". " "لكنه طلب منك. .
"رو، ثقَي بـي. أنـا لســت معجبـة بيرانـدون. لفـد أخبرتـك بهـذا كلـه طـوال العـام الفـارط، حيـن مـا فتئتـت تخبرينـنـي أنّـه يجــدر بنــا أن نتواعده،. توقفـت للحظـة، قَبـل أن أردف: „يـا إلهي. رو، هـل أنـت معجبـة بـهى أهــذا صحيـع؟" تضرّجـت وجنتاهـا، وجعلـت الأضـواء الملتفـة عينيهـا تتــلألآن.

 الواقـع تبـدوان ظريفيـن معُـاه. ذهبت، وهي تنظر بقلق الليّ من فوق كتفها .

 مـلامـحـه دلالـة على نـوع مـن القبول .
غـادرت حلبـة الرقص واتجهـت نحـو الظـل بجانـب الملـرجـاتـات كانـت هنـاك فجـوة بيـن قوائـم الدرجـات، مدعومــة بأبـواب الطوارئــ وكانـت تلك واحـدة مـن زوايـا الصالـة الرياضيـة القليلـة التـي لا تصـل إليهـا الأضـواء . شــعرت كأنـنـي أختبئ فـي كهـف، وأطـل منـه علـى

العالـم الحقيقي
"لا أريد أن أخيفك. . ."، قال صوت من خلفي.
فسـحبت نفسًا واستدرت.


 إخافتكه،. توقف للحظـة، ثم تقـدّم بهـا يكفي ليكشـــ بعض الضـوء

عـن مـلامحـهـ كان هــا ريـف، صديـق ديكلان. „آنـا فقّط لا أريــك
 "لا بـأس". قلت وابتلعـت ريقـي، في مـحاولـهة لتنبيـه الأدريناليـن
 المدرسـة عندمـا بـدا هـو وديـكلان كأنّهمـا مـلاكان متعارضـان. .المـاذا
تختبـئ؟"

فَال: „أنـا لا أختبـئ". ونظـر إلـى الحشـد، تــَّ إلـيّ مـرة أخـرى،
 والضـوء".
"أنا أِيضًا". "حقْأى
"أجل".
شعرت بتيار هوائي فارتعشت.

("قَلياًلا". صمتُّ، قبل أن أضيف: "إنّها ليلة غريبة)، .
مط شفتيه، وقال: "لا تحدثيني عني انها ".
كان يتمتـع بأسـلوب هـادئ وحليـم، وتبـادر إلـى ذهنـي تعليـق روان





 مقابـلـة عمـل.

كان ريـف يتحـدّت بشـكل مـجـازي، لكنتّني حدّثتـه عـن ليلتـي على

 بأنههـا سيشـكالان زوجًا لطـيفًا". لــم يـحهـل صوتـي أيّ حقــد، واتسـعت ابتســامته، وقـال: „كيـف تلقـى الفتـى الأمـرى"،
"بشـكل جيّد جــنا، على مـا أعتقـد ـ أعنـي، لا يـزال يرفَص معها"،.

تـردّد، قبـل أن يـجيـب: „أنـا لا أواعـد حقًا،.، ثـمّ نظـر إلـى الظـل الهعتم خلفـه، وفَال: „أنـا ألعب دور مسـاعد الطيـار". "لمن؟ للظلام5"
ابتسـم ابتسـامة عريضــة الآن، وأجـاب: „لا، بـل لديـكانلان. إنـّه فـي

 البـاب شــعاع هـن الضـوء الخافـت. نظرت ثانية إلى ريف، وقلت: „هل تسلل؟؟" "هل تعتقدين أنّه من المسموح التدخين في الساحهك"، شعرت بالفزع من هذا التحدي الصارخ للقواعد . وشعرت بالفيرة أيضًا .

اجتـزت ريـف نـحـو البـاب ومـررت عبـره. وقَد كان ديـكالان يقـف خلف ضـوء الطـوارئ، فقفـز مسـافة ميـل، وداس السـيـجارة فبـل أن يـدرك أنّهـه كـــتُ أنـا فـــط.
تجمّدت عيناه مرة أخرى، وقال: „هل تتعقبين الآخرين دائمّا؟؟"

وكان بهـذا يــذف بكلماتـي السـابقة فـي وجهـي. ترجّيـت وجنتـيّ
 التدخيـن سـيقتلك؟"
 واحــدة أخـرى ووضعهـا بــن شـفتيهـ.
"كيف استطعت حتّى أن تخرج إلى هناء ألا يطلق الباب إنذارًاء"، "لا، فهنــن أن فَـام ريكـي ألافيـردي بفصـل جهـاز الإنـذار قَبـل بــالاث سـنوات، لـم يتكـلف أحـد عنـاء إصـلاحـه"، ســحب نفسًا مـن السـيجارة وتفـت عمـود الدخـان فـي السـهـاء. ״إن كنـت تعتقديـن أنّ بإمكانـك إفشــاء الأمـر، فســأعلم أنــهـ أنـتـ".
 فـي صوتـه بعتـت رعشــة أســل عمـودي الفقـري مـرة أخـرى. وكان عليّ أن أطـوي ذراعيّ على معدتـي. "لـن أقـول أيّ شـيء، أنـا لسـت هكـذاه.

كذـلك.،.
 خـارج البـاب. فبعـد الصــب داخـل الصـالــة الرياضيــة كان الهـدوء خلف المدرسـة يلفنـا، مـا يجعل هــه المواجهـة أكثـر حميميـة بكثيـر ممّـا ينبغي أن تكون. "ماذا تفعلين هناءى سـأل . "كنت بحاجة إلى الابتعاد عن الضوضاء". استششق سيجارته، ما جعلها تتوهـج باللون الأحمر.
"هـع ذلك الحثالة صـاحب الكاميراء")
انفلتت أعصابي، وقلت: "براندون ليس حثالة"،.
"أنت آخر من يتكلان. "نعم، حسنُّا".

نفـك الدخـان عبـر أســنانه، وحاصـرتـــي حـدة نظرتـه هنـاك. وفجــأة صــار أفـرب، وصوتــه منـخـض وخشــنـ. "أنت لا تعرفين شيئًا عني".

 تبخــر كل حـسّ دعابـة فـي تعابــره، وندمـت علـى الفـور علـى كلماتـي. ألقَى الســيجارة علـى الأرض وداس عليهـا أيضُــا ـ ودون أن ينظـر إلـيّ، اتجـه نـحـو البـاب. كــف اســطاع أن يجعلنـي أشـعر بهـذا القــدر مـن الذنـب دون أن يتلفـظ بشـيءі كيـف يفعل هــنـاء اتّجـهـ مسـرعًا نحـو البـاب وأدركـت أنـّه علـى وشــك أن يتركــهـ يُصفق في وجههي. فأسـرعت لإمسـاك البـاب، ليدفعنـي مـرة أخـرى
 فِي سـاحة الظـلام. كانت الأغانـي قـد انتقلت إلى موسـيقى الهيفي ميتـال مـن الثمانينيــات، وكانـت كل مداعبـة لأوتـار الغيتـار تزعـع حواسـيـ ا اتجـه ديـكالان وريـف نـحو النـور. "توقف"،، صحت عليه.

إنه يُفقدني كل أعصابي، وشعرت بالاعتذار محتبسًا في حلقي. "مـن الأفضـل أن تعودي إلى حلبـة الرقَص، أيتهـا الأميـرةه. كانت كلمـات ديكالان مليئة بازدراء جليـدي. "الـن يرضيـك أن يـراك أحدهم تتسـكعين مع الفاشـلين".
كانت عيناي تُحرقان. لقد أخذت الأمور منحًى خاطئًا .
ما كان ينبغي لي القدوم إلى هنا أبدًا . استدرت وخرجت من باب الطوارئ واصطدمت بالليل.

## الفصل الواححل والعشـرون

## 



التاريخ: الجمعة، 4 أكتوبر، الساء الساعة 10:06:47 مساءً
الموضوع: أنت مدينة لي، يا فتاة المقبرة
'أتهنى أتّك تفضين ليلة أفضل مني.

كانـت المقبـرة جُـبَّ صمـت. وبفضـل الســماء الملبـدة بالفيـوم،
 تلهسـت طريقي إلى قبـر أمـي وسـط هـذه العتمـة . لـم يتطلب الأمـر


يكفي لأن أعثـر على طريقـي معصوبـة العينيـن.
 كانـت الرطوبـة البـاردة تطفو في الهـواء، والسـمـاء توشــك أن تمطـر . هَد أقتل شـخصًا مـن أجـل سـترة.
ابتســمت لهـذه المفارقَة، إذ تذكـرت أنّنــي فـي وسـطـط المقبـرة والأثــخاص الوحيـدون مـن حولــي هــم الموتــى. حينها تلاشت الابتسامة، هذا ليس مضـحكًا ، حقًا . معظــم النـاس ســـيخافون مــن وجودهــم فـي المقبـرة فـي وفـَت



لقـد أمضيـت الكثيـر مـن الوقـت هنـا حتّى أنّنـي لا أفكـر فـي أيّ شـيء مـن هــا القبيلـ. ولـن يزحف أي شـيء خارجًا مـن الأرض ولا
 الصقيـع على الأرض فـي الصبـاح.
ولو جلست هنا لفترة أطول، فسيتشكل الصقيع علّي. عجزت عن حمل نفسي على المغادرة. وعجـزت عن حمـل نفسـي على التحـدث إلى أمـي أيضًا ـ فـكل مـا مـا لــي فـي حقيبتي هـو هاتفـي ورخصتي ومفاتيـحـي، لــنا لا يمكنـنـي
 أنّنـي لـم أكتـب لهـا رسـالة منــذ أسـابيع منــذ أن بـدأت الكتابــة إلـى (الظـلامه،
حاولـت كبـح الشـعور بالذنب. فليس الأمـر كمـا لـو أنّ أمـي كانتـ
هنـا لتفتقد خط يـدي
 الأمـر فـي هــذا المـكان. حــن وصــت إلـى هنـا، أرسـلت إلـى روان رسـالة نصيّـة، لأنّنـي لا أريدهـا أن تقـلق. إذ يمكـن أن ينتهـي الأمـر

 تستطـيع العودة إلى المنـزل هـع برانـدون
عندما سـألتني إذا كنت في المنزل، أجبتها بنعم. أفصد، سأعود إلى هناك في نهاية المطاف. مـرّرت أصابعي على شـاهـد القبـر، متتبعـة حـروف اســم والدتـي. زوي ريبيـكا ثـورن. أعــم أنّ اســهـا كان مهـُـا بالنسـبـة إليهـا، ولكـن

الآن بعـد رحيلهـا، أتمنـى لـو كتّا نشـترك حتّى فـي هـــا ـ إذ لا يمكن أن يربط بينتا أحـد ينظر إلـى هـذا القبر .

التقطت خصــلات مـن موهبتهـا .

 مـرّة أخـرى للحظــة أخـرى فقطـ ـ وتذكّرت الرسـالة التـي قَرأتها للتو : أتهنـى أنـك تقضــن ليلـة أفضـل منـي.
 على وشـك الانهيـار والنحيـب فـوق قبـر فـي مقبرة خاليـهَ. لا بـــّ أن أعـرض عليـه فرصـة إخبـاري عـن ليلته كـــف جـرت. كفكفت دموعي وأخرجـت هـاتفي مـن حقيبتـي ـ ـــمّ فنتحت رســالته وشـرعت فـي الكتابة.
تسـاقطـت قطـرات مطـرٍ على الشاثــة، مـا جعل الحــروف تبـدو
 فارتجفـت مـرة أخـرى، ومســحت الهاتـف بفســتاني، وحاولـت الكتابـة

ضرب الرعد وانفتحت السماء، وبدأ البرد يهطل من الظلام. صرخـت وركضـت، حاملـة حقيبـة ـــدي فـوق رأسـي كأنّ بإمكانهـا أن تقينـي مـن أي شـيء ـ ــمّ تحسّسـت مفاتيح سـيارتي، فوقفت فـي العشـب كأنّ هــا مـا كان ينقصنـي. وفـي الوفـت الـــي عثـرت عليهـا
 وهنـا اعتقدت أنّنـي كــت أتجمــد مـن قبـلـ ـ لكنّني صـرت أرتعش

بعــف لدرجـهَ أنٌ الأمـر اسـتفرق ثــلات محـاولات لإدخـال المفاتيـع فـي منفـذ الإشــعال. تُمّ أبت السيارة الاشتفال. تذكـرت ديـكالان مورفي حـيـن فَال لـي أن أسـتبدل البطاريـة، وهـو
 هــنا جـدّا . وفجـأة، بـدأت جوـلـَ جديـدة مـن الدمـوع تحـرق عينـي.

 لقـد كان سـعيدًا جـدًا لأنّنـي ســأذهب إلـى الحفـل الرافَـص،

وتخيّلـت كيـف ســتـتحطم سـعادته.
ارتعشت أنفاسي.
تمالكي نفسك جولييت، قلت لنفسي. فكري .
 الهحـرك، ربّمـا سيسـاعد ذلك. نقـرت على كل قَرص رأيته، وأطفـأت كل شـيء. ثـم أدخلت الهفتاح وحاولـت تشَفيلها مـرة أخـرى.
 ذـلك. مرحـى!


 واتجهـت نحـو الطريـق الرئيسـي.
لا بــّ أنّ المطـر فَـد أبقـى النــاس العاقَلــن فــي منـازلهـم الليلـهة، لأنّ معظـم الطـرق كانـت خاليـة . اسـتدرت إلـى الطريـق السـريـع ذي

المســارين الــني يختـرق المدينـة، وزدت السـرعة بخفـة إذ شـعرت
 وأبڤيـت كلتـا يــدي علـى عجلـة القيـادة ورحـت أتطلـع إلـى الظـلام. انبعث صـوت طقطقـة هـدوٌ مـن تحت السـيـارة. فانـحرفت السـيارة

ضiطـت على المكابـح بشـكل غريـزيـ وبـدأت السـيارة بالـدوران. كان صـريـر المeـدن علـى الإسـفلت يكســر الصمـت. وكان كل مـا أراه
 قططرات المطـر اللامعـة. وبطريقـة مـا رحـت أتحـرك بسـرعة الضـوء، لكـن الوقَت بـدا يتباطأ.
أعجز عن التفكير . أعجز عن التفكير . أعجز عن التفكير. ساعديني يا أمي.
ومـن العـدم، اعتـرض صـوت مدربي فـي القيـادة أفكاري. انزلقـي جانبًا . فبذلـت قَصـارى جهـدي حتـى أمنـع اهنـزاز العجلــة جهـة اليميـن وبـدلًا مـن ذلك، تـحركت يمينًا . فانـحرفت السيارة واهتزت قبـل أن تصـل إلـى جانـب الطريـق الآخـر ـ فضفطـت علـى الهكابـح أكتـر حتـى تتوفَف السـيارة. كانت معجـزة أنّنـي لـم أبلـل ســروالي الداخلـي ـ أمّـا الفسـتان، فلـم

 وكانـت رائحـهـة المطـاط المحتـرق كثيفـة فـي الهـواءـ ورحـت أتنفس كمـن ركضـت فـي ماراثـون. كان الأدريناليـن حليفًا عظيمًا: إذ لــم أعـد أشــعر بالبـرد علـى

هل اصطدمت بشيءء ريّما غزال؟
أو ريّمـا بشيء أسـوأك
اســتفرق الأمـر منّـي بعـض الوفَت لفــك أصـابعـي عـن عجلــة القيـادة. وشـعرت بالخـوف مـن النـزول مـن الســيارة إلـى الظـلام،

لأرى بمـا اصطدمـت.
أخيراً، فعلت. أطفأت الهحرك ونزلت لتفقد الأضرار .
ولدهشـتي، لـم يكـن هنـاك أي ضــرر فـي الواجهـة الأماميـة
للســـيارة
باسـتثناء حقيقـهَ أن إطـار ســيارتي الأيسـر فَـد اختفـى بالكامـلـ. وقـد اسـتقرت الحافـة الفولاذيـة اللامعـة علـى الرصيـف. كيـف اختفـى الإطـار برمتهو هـل يمكن لهـذا النـوع مـن الأشـيـاء أن يـحـدى صعـدت إلى السـيارة وبـحثت عـن هـاتفـيـ فـحتّى لـو كــت أجيـد تفييـر إطـار السـيارة -وهـو مـا لا أجيـده- لا يمكنــي فــل ذلك فـي فسـتان بـلا أكهـام على جانـب الطريـق فـي أنتـاء عاصفـة رعديـة. لكـن، على الأفـل صـرت بعــدـدة الآن عـن المقبرة، وأسـتطـيع أن أخبـر والـدي أنّنـي كنـت في طريقـي إلـى المنـزل مـن الحفـل الراقصن .
 رنّ ورنّ ثـمّ أحالنـي إلى البريـد الصوتـي، لـــرتين. نظـرت إلـى الســاعة مـرة أخـرى لقــد تجـاوزت العاشـرة، وكان


باكـرًا حاولت مرة ثالثة، لكن لا رد. بعـد ذلـك، حاولـت الاتصـال بـروان، لكن أحيـل اتصـالـي مباشـرة

إلى البريـد الصوتـي ـ فأرسـلت لهـا رسـالة نصيـه، لكنهـا لــم تـرد على الفور • مـن المحتمـل أنّهـا عـادت إلـى حلبـة الرقَص، تغـازل برانـدون. ربّمـا يمكنتـي إعـادة تشــيل الســيارة لأحظـى على الأفـل ببعض الحـرارة. فلـم أعــد بحاجـه إلـى مسّـاحات الزجـاج ولا مصابيـح

أبت السيارة أن تشتفل مرة أخرى، مهها فعلت.
هذا سيّئ.

نظرت إلى هاتفي مرة أخرى. ثمّ نقرت على تطبيق فريميل. هناك رسالته.
هـل تعتقد أنكـك تُمضـي ليلة سـيئهو فكـرت في نفسـي. إذاً حاول معـاراة هـذا .

## الفصل الثاني والعشرون

من: فتاة الهقبرة >cemeterygirl@freemail.com> إلى: الظالام>TheDark@freemail.com> التاريخ: الجمعة، 4 أكتوبر $\quad$ الساعة: 10:22:03 مساءً الموضوع: رفـ الرهان

إليك ملخص أمسيتي:
لقـد بـدأت الليلـة أن وجــدت نفسـي فـي مواجهـة أكثـر شــخص فظاطـة ووقاحـة أ عرفـه، وبطريقـة مـا خرجـت مـن المواجهة كأنــي الشـخص السـئى.

بعـد ذلـك، انهـرت بالبـكاء فـي حضـن أعـز صديقاتـي لأنـــي
 سـخيف وتافـه مثـل الذهـاب إلـى حفـل راقـص بينما هنـاك أثــــاء
أكـــر أهـمــــة فــي العـالـــم.

بعــد ذلـك بقليـل، أدركـت أن الـنـي خرجـت معـه فـي موعــن كان
 سـأكون أكثـر اهتمامُّا بمواعـدة قطعـة خشـبـية مـن مواعدتـه، ولكـن يبقـى لهـذا بعضض التأثيـر)، لذلـك تركتهمـا علـى حلبـة الرقـص
وانـزويـت إلـى الظـل .

والآنى أجلس على جانب الطريق في سيارة ترفض أن تشنغل. أنا مبللة.

نظـرت إلـى الوقَت فْي رسـالتها، لقَـد أرسـلت هــذا فَبـل خمـس

عـدت إلـى الشاشـهة الرئيســية للتطبيـق. كانـت هنـاك النقطـة الخضـراء الصغيـرة مضـاءةً بجانـب اســـهـا . لم أفكر حتى في الأمر، أرسلت لها على الدردشة.
الظلامء هل أنـتِ بخيرء

فتاة المقبرة: يعتمد ذلك على مدى تعريفك لكلمة „بخير". الظـلام: بجدّـــة. هـل أنـتـ فـي مـكان آمـنو هـل أنـت بعيـدة عـن
الطر_ـَ؟

فتـاة المقبـرة: أنـا علـى جانـب الطرــق السـريع. إنّهـا تمطـر
بغـزارة، لكـنّ مصـابيحـي الأمـاميـة مضـاءة.

الظـلام: هـل تجلسـين فـي السـيارةء رجـاءً قولـي أنّـك لا تقفيـن على جانـب الطريـق.

فتاة المقبرةء أنا في السيارة، والأبواب مغلقة.

رهقـت ريـف، وقَـد ظـل يذكرنــي بحظـر تَجوالـي عنــد السـاعة الحاديـة عشـرة طـوال النصف السـاعة الأخيـرة. كتّا نسكن على بعـد أفـل مـن عشـر دقائق، لــذا لـم يكـن خطـر التأخـر واردًا ـ ومـع ذلـك، فقـد كان ريـف غريبًا فيمـا يتعلق بالقواعمد ، فكسـرهـا يـجعله متوترًا . قلت له: (إنّها فتاة المقبرة"). "هل مـا زالت هنا؟ ألهذا لم نغادر بعد؟"

 قرأ كل شيء.
t.me/soramnqraa
"هل ينبغي أن نتصل بشـخص ما5٪"
"منو أنا لا أعرف حتى من هي". "يمكنك أن تسـألهاه.".

راحـت أصابعي تحـوم فوف الأزرار. لا أرــد أن أسـألها ـ أنـا أحب
إخفـاء هوياتنـا هـذا . ومـا إن يعـرف بعضنـا بعضًا ، سـيضيع كل هـذا .
كان ريف يراقبني، وربها استشعر ترددي.
فال بهدوء: (اسـألها إذا كانت ترغب في مساعدتك"،.

الظـلام؛ مـا زلـت فـي المدرسـه. هـل تريديـن المسـاعدة5 أستـطيع أن آتي إليك.
 حتى إثـارة على أنّهـا تكتب.

ربّمـا توقَف شـخص بالفعل للمسـاعدة．وربّمـا اتصـل بهـا والدهــا
مـرة أخـرى.

ثـّمّ أومض هـاتفي．

فتـاة المقبـرة：نعـم．أرجـوك ســاعدني．أنـا لا أعـرف مـا يجـب
علـيّ القـــام بـهـ.

米米米
كان المطـر يتســاقط بغـزارة عبـر الطرــقـــ وصلـت أنـا وريـف إلى السـيارة نصـف مبللــن، وشـعرت بالقطـرات على جلـدي كأنّهـا رقاقـات الثلج．بمـجـرّد أن شـغّلت المحــرك رفعـت حـرارة التدفئـة． كان هـذا الطقس أحـد أسـوأ الأشـياء فـي ولايـة مـارِـلانـد، إذ يمكـن بعـد يـوم دافـئ أن تهـبّ عاصفـة مهطـرة، تليهـا درجـات حـرارة فني الثـلاثينيــات． ＂هل ترغب في الاتصال بآلان؟＂، سـأل ريف．
 الجححيـم هَد أرغـب فـي الاتصــال بـآلان؟＂ ＂بسبب حظر التجول الخاص بك＂．
＂يـا إلهي، ريـف، هــلْا اسـترخيت قليـلاء؟ كـن أفوِّت حظر النتجـول． إنّها بالكاد العاثـرةو والنصـ＂،．
＂هل تعتقد أنّ هناك أي فرصة في أن يكون الأمر مكيدة؟＂ أشـحت نظـري عن الطريو لأنظـر إليـهـ ـ وفي الظـلام كانت عيناه

> مقنعتِـن وجادتـنـن.

قَــت بصراحـه: „لا أدري". تــّمّ فكـرت فـي الأمـر مـدة دقيـــه، وأدرت الفكـرة فـي رأسـي لفحصهـا مـن جميـع الزوايـا ـ لقــد كـــت آخـر شــخص يمكـن أن يعتبـره أحدهــم ذا شـعبيـ، لكنّنـي لــم أكـن مكروهـــا . على الأقل لا أعتقد أنّني كذلكـ
 كهــنا أو لمـاذا فَـد يفعلـهه".
"ليس لـدى الأثــخاص دائمُـا أسـباب منطقيـة لفعل مـا يفعلونـهه". تــمّ صمـت قبـل أن يـردف: ״يـجـب أن تعـرف ذلـكـ أفضـل مـن أيّ

شــخص آخـر".
لم يكن لدي رد على ذلك. كان محقّا بالطبع.
„خائف؟"، قلت ممازحًا، للتخفيف من وطأة المحادثة. لكنّه لم ينجر، وردّ بـجدّية: " "بل مستعد ".

انعطفنـا نحـو الطريـق السـريع، وهـو طريـق ذو مسـارين، يهتــد

 رسـالتها أنّهـا قــد فقـدت إطـارًا ه فهـل يعنـي هــنا أن الإطـار انفجـر، أو أن أحدهــم ســرقه؟
اقترينـا مـن منعطفٍ، فرأيت سـيارة متوقفة على جانب الطريقـ وكانـت شــرائط المطـاط متتانـرة علـى الطريـق محديُــة مطبّـات صغيـرة تـحـت عجـلاتي. رفعت قدمـي عـن دواســة الوقود اسـتعدادًا


كتت متحمّسًّا، وشـعرت بالرعب. أردت أن أرمي نفسـي من سـيارتي،
 بعـد ذـلك، كــت أريــد أن أجلـس معهـا فـي الســـارة، ونتشــارك الهـواء ذاتـه، وأكـون حاضــرًا مـع شــخـص آخـر يفهـم مـا أشــعر بـهـ. ـــّمّ التقطـت عينـاي لـون الســيارة علـى جانـب الطريـق. وبـدت اللوحـه الجانبيـة ذات اللـون الأصفـر السـاطع كمشـعلٍ فـي مسـار

ترددت للحظة فقط تاركًا سيارتي تنحرف إلى الجانب. تـمَ أعــدت العجلـة إلـى مســار الســيارات وغيّــرت السـرعة إلـى

الثالثـة لتجـاوز ســـيارتها المعطلــة.
التفت ريف ونظر إليّ بعيون واسعة. "مـا الذي تفعله؟"،

" صــريـ، "أعود إلى الهنزل".
"(لقد كنت على حق، لقد كانت مكيدة".

لــم أردّ عليـهـه كان علـيّ أن أركــز علـى الطريـقَ، وأن أتذكــر أن


نــو منحـدر .
"ديك"، فَال ريف بصوت هادئ. (کكلّمني".
"هذه سـيارتها".

$$
\begin{aligned}
& \text { مصابيحـي الأماميـة. } \\
& \text { توقف قلبي، تججمّد }
\end{aligned}
$$

ألقيـت نظـرة سـريعة إليـه وقلت: „إنّها سـيارة جوليــت يونـغ. ألا تتذكر؟ لقـد قَمنـا بتوصيل بطاريتهـا سـابقًا ". "نعم، ولكن... ما الذي يجّعلك متأكدًا من أنّها سيارتها؟" "الأنني نظرت إليها ." صمـت مـرة أخـرى وراح يتفحصنـي، تـمّ فَال: „أتعنقـد حقًا أنّهـا تتلاعب بك؟"
"نعـم، لاه. مـرّرت يـدي عبـر شـعري، ثـمّ لكمـت عـجلـة القيـادة. كدت أصـرخ، وكنـت أعلـم أنتّـي بحاجـة إلـى السـيطرة على مشـاعري، خاصـهة إذا كنـت سـأواجه آلان فـي وفَت قَريـبـ أطبقت على أســـانـي وصـررت علىى الكلمـات. „لا أدري، ريـف. أنـا فقـط.. لا أدري. انسَ الأمـر").
أعلممأنّك فاثل ذو سوابق.
كل مـا شـعرت بـه كان مجـرد وهــم... كل شـيء .. جوليـــت يونـغ لا تعـرف أيّ شــيء عنـي. إنّهـا تـرى فـيّ الشــيء ذاتـه الــني يـراه

 شـعرت بضيقق شـديد فـي حلقي، حتّى لا أكاد أقوى على الابتلاع. وراحـت الحـرارة تتصاعــد فـي صــدري، وتذــبـ كتلـة الجليــد ـ كان هـذا يشـبه الشـعور بالغضـب. كان يشـبه الشـعور بالغـدر. لا أصـدق أنّنـي أخبرتهـا عـن والـدي. لا أصـدق أنّنـي أخبرتهـا
عـن كـيـري.

حمدًا الله أنّنا أبقينا هويّاتتا محهولة.

توقفـت أمـام منــزل ريـف متـل سـائق ســيارة أجـرة غيـر صبـور. لـم أنظـر إليهه. لـم أتحـرك حتّى . أبقيـت عينيّ مثبتتيـن على الزجـاج الأمامـي.
قال: (يمكننا العودة). "لا ". أجبت بصوت خشن.
"ديلك. إنّها عالقة هناك. يمكن لأي شخص أن. . . . .
"هذا أفضل لها".
"ولكن يجب أن نتصل. . ."
ملت برأسـي نحـوه لألقي نظـرة إلـه، وقلت: "ريـف، هـل ستخرج أم مــذاS"،
حــّق إلـيّ مـرة أخـرى. كان الحُكـم فـي عينيـه يقتلنـي. عـدت بعينـي إلـى الظــلام، وكانـت أصـابعـي معقـودة حـول عجلــة القيـادة. "اخـرج، ريــف".
خرج، لكنه ظلّ واقفًا هناك ينظر إليّ. „"إلى أين تذهبS"، قال.
 أعـدت تشـفيل السـيـارة وانطلقـت.

## الفصل الثثالث والعشـرون

البريد الوارد: فتاة المقبرة
لا توجد رسائل جديدة.

حدثت بريدي الوارد مئة مرة على الأقل أو ريّما مئتين.
 ريّمـا كان بإمكانـي العـودة سـيرًا علـى الأقــام إلـى المدرســة خـانلال
 السـيارة. خفتـت أضـواء المصـابيـح الأماميـة منــذ بضـع دقائقـ، ولا بـدّ أن تكون هـذه إشـارة إلـى أن البطاريـة توشـك على الاستـــــلام. أطفـأت المصابيـح الأماميـة، لكنّنـي تركت مصابيـح الوقَوف مضـاءة.

 عندمـا انحرفـت إحـدى الســـارات إلـى جـانـب الطريـق، تـمّ غيّـرت مـن اتجاههـا حولـي وأسـرعت مثل خفـاش خـرج مـن الجحيـهم. بـدأ نؤـي يجــف، ولسـبب مـا جعلنـي هــنا أبـرد أكتُر. وصـرت أرتجـف بشــكل متقطـع. حاولت الاتصال بوالدي مرة أخرى، لكن لا رد. حاولـت الاتصـال بـروان مـرة أخـرى، ويمـرّر الاتصـال مباشـرة إلـى
البريـد الصوتي.

لا بدّ أن يكون شثحن هـاتفها فد نفد .


خـيـار آخـر أمامــي.

بقيت جالسـة فـي سـيارتي مــدة نصـف ســاعـاعة دون أن أفــل أي



 وكانت والدتـي سـتُدعى لتــاول العثـاء فـي الســارة.




 هنـا لــرى. وفجأةً، سمعت براجم تنقر على نافذتي.
 تحت المطر.


ويثب ويقفـز .
ولكن بعد ذلكك أدركت عيناي مـا تريانهـ ه حيت كانت المصابيح
الأمامية خلفنا تضيء نصف وجهه وتُتقي بضوئهـا على سيارتي لـم يكن الظلام. كان ديكلان مورفي.

لا أن بخير، أردت أن أصرخ عليه . اذهب واتركتي هنا .

 مـن فتـح قفـل البـاب يدويُـا لفتحهـا .
تراجـع ليِطينـي مسـاحة، ثـم أمسـك البـاب بيــد واحـدة، فتدفوَ الهـواء البـارد إلـى السـيارة.
 عبـر الطريق".

 خصـري، وأضفـت: (ســيكون هنـا فـي أيّي دقَيقـةه"). كانـت عينـاه داكنتيـن وغامضتــن، وفَال: „ إذن أنـت لا تريدــن أي مسـاعدة5")
"لا".. وسحبت تفسًا مرتعشًا عبر أسناني. "أنا بخير".
 باردتـان كالثلـج كمـا كانتـا خلـف المدرسـة.
 لــم أكـن أصــدق أنّ خياراتـي هـي الجلـوس هنــا طـوال الليـل أو

طلـب المسـاعدة مـن ديـكلان.
كان على وشك العودة إلى سيارته.
يمكنني رؤيته في مرآتي الخلفية.

توقف ونظر إليّ عبر عشَرين قَمُّا من المطر والظلام.
 سـيعود إلـى ســـيارتيز وأربكتـي هــنـه الفكـرة. وقفنـا هنـاك يحــّق بعضنـا إلـى بعـض. وكان المطـر يتسـرب
داخـل ثُوبـي.
"هل انتهت بطاريتك؟"، قال أخيرًا .
أومأت. "نعم". ثنّ تردّدت قبل أن أضيف: " "لم أستبدلها ".
 في سـيـارتي لتسـخني". كنـت فـي منتصـف الطريـق إلـى ســيارته عندمـا أدركـت أنّ هــذا
 تباطـأت خطواتـي حيـن بـدأ مفعـول غرايـزني يعهـل، لكـنّ الجـو كان بـاردُا جــدًا فـي الخـارج لـدرجــة أنّ الجـزء الأكبـر منـي لــم يكـن يهتم بهـذه التوريـة إطلافَا .
كانت سـيارته سـوداء أو رمـاديـة اللـون، لا أستطيع تمييـز هــذا، إذ لـم تكـن تلهـع على الإطـلاق، مـا جعلنـي أتسـاءل إن كانت مغطـاة بنـوع
 خـلال مـا يهكنتـي رؤيتـه مـن الهيكـل، فهـي مركبــة قَديهـة. ويفضـي غطاء المحـرك الطويـل المسـطح إلـى هيـكل بيابيـن وصنـدوق سـيارة صنيـر. وحــن ارتميـت فــي مقعـد الراكـب تأكَــد لــي قِدمهـا، علـى

الرغـم مـن أنٌ المقصـورة كانـت فـي حالــة أفضـل مـع مقاعـد جلديـة عريضـة جــُا لتكـون حديثـة ودون مســاند للـرأس . وكانـت بهـا ذراع لنقـل السـرعات مــع راديـو قَدــم ذي أزرار فضيـهـة وأرفَام بيضـاء


 هنـا ـ وبـدل ذلـك، كانـتـت تنبعت منهـا رائحـة الجلـد القديـم مـع عبـق خافـت لنـوع مـن مـاركات الكولونيـا الرجاليــة. انزلـق ديـكلان فـي مفعـد السـائق وبـدأ بتثــغيل المحـرك.
 لتطلـق فتحـات التهويـة المركزيـة دفأهـا علـيّ فـورًا جلسـت ملتصقـة بالبـاب قــدر الإمــكان، لكـن عندمـا شـعرت بالحـرارة، تقدمـت قليـلا وضغطـت يـدي علـى الفتحـات.
 يـــي نحـو بطنـي، وتراجعـت فـي المقعـد

 أوه.
بقيـت أنتظـر عودتـه إلـى مســاحته فبـل أن أضــع يـدي علـى الفتحـات مـرة أخـرى. جلســنا في صمـت وقتًا طوـــالًا نسـتمع إلـى أـى طنطنـة المحـرك، يِنقهـا هـمـس الهـواء المنبعـث عبـر الفتحـات.
 ولـم أكـن متأكـدة مـن كيفيـة الـرد عليـه . لقـد جعلنـي ســؤاله أشــر

بالسـخافة، لكنّهـه بـدا أنـّهـه بدافـع الفضـول حفُّا وليـس بدافـع الغـرور.
 تراجـع أخيـرًا ليسـتـند إلـى ظهـر المفعــد، ولــم يكـن يضـيء وجهَـه ســوى أضـواءُ لوحــة العـداداتـ
تنحنحـت قبـل أن أتلفـظ بـأيّ شــيء. رإذا قلـتُ نعـم، فهـل سســتخدم هــنا ضـدي5، "لا״. كان صوته ثابتًا ويكاد يكون متحديًّا .

مـلأت مصـابيـح أماميـة السـيارة، للـيـارة كانـت تقترب مـن خلفنـا، فالتفـت فـي المقعـد للنظـر. لــم تَخفـف الســـارة سـرعتها حتّى، واجتازتــا عبـر الطريـق السـريـع.
تتهـدت وفركـت ذراعـي، ثــمّ وضعــت يـديّ علـى الفتحــات مـرة
أخـرى.

حينهـا حـرّك ديـكالان قَرص التحكـم بالحـرارة إلى أقصى اليهين. "كم مـن الوفَت كنت تتنظريـن هناء")
„لا أعرف، لفترة".
"لهـاذا أنت مبتلة بالكاملई هل حاولت تغيير الإطارईى"
أطلقـت زفـرة، وقلـت: „لا أعـرف كيـف أفــل ذلـك، كــت أحـاول
فتـط معرفـة مـا حـدثر".
"مـن مظهـر إطاراتـك، أنـت محظوظـة لأنهّا لـم تتفجـر جميعهـا
معًا".
 نسـخة مـن مججلـة الســيارات قَبـل الحضـور إلـى حفـل العـودةه.،

بـدا منشـرح الصـدر. تــمّ فـال: ״أنـا أتحــدث عـن أسـاسـيـات الصيانـة . وأنت مـن تقطعت بهـا السـبل على جانـب الطريـق. أخشـى أن أســألك إن حـدث وتكبـدت يوoًا عنـاء تفييـر الزـــت فـي هــذا

الشـيء".
 مـن قَبل. ومـرّة أخـرى، تمـلأ هصـابيـح أماميـة السـيارة، مـددت عنقي لأرى. كانـت ســيارة أخـرى اجتازتنـا مسـرعة.
 التـي نتنظرهـا؟؟ تـردّدت فَبـل أن أردّ: »إنّـهـه صديـقَ مـن المدرسـهـ، لا أعـرف نـوع السـيـارة التـي يقودهــا". توقعـت أن يصعّب ديـكلان علـيّ الأمـر، لكنـه لـم يفـل. بـــا فكـه ثابتًا، واسـتمر فـي التحديـق مـن النافــة. حركـت إصبعـي علـى شاشــة هـاتفـي، علـى أمـل أن يرسـل لـي الظــلام رسـالة.
لم يرسل شيئًا . وتنهدت.
"ممَّ أنتِ خائفة5٪"
نظـرت إلـى ديـكلان، لكتّه مـا زال يـحـدق إلـى المطـر ـ وكان صوتـه قَـد هـدأ ، ولـم يعـد يـحهـل نصـف التهديـد الــني كان عليـه مـن فَبـل . قلت: ״لا أدري".

رمقني بنظرة تكثف عن بصيص من الحكم الجليدي. "كاذبة".

كان هــا غريبًا جــُا. إذ لـم يكـن غاضبًا جــُا كهـا كان فـي
 إزاء هــذا النـوع مـن الاسـتـجواب.
ستحبت يدي بعيدًا عن الفتحات وطويت ذراعي على بطني. "لا تمتلك أفضل سهعة، ولا يمكن أن يفاجئك هذا". "أوه حقُاء أ أخبريني عن سمعتي"،




بـك".
ابتلعت ريقـي، وأجبـت: "اوَـال برانــدون إنّـك انتشــيت وسـرقت ســيارة ثــم حطمنهـا". توقفـت قليـلا قبـل أن أتابـع: "ودخخلـت فـي شــجارات فـي المدرسـةه،. ولمـرة أخـرى توقفـت، والتقـت عينـاي
 "أنا مستفز؟"
 الشَـجارات، لكـنّ وصفـه بالمسـتفز قَد أنـار لدـيـه رد فعـل. "ربّهـا لا تتذكـر كيـف وقفـت فـي وجهـي وأمرتـــي بحــذف صــورة غبيـةه،..
 صـب الكحـول في وعـاء البنش"،
توهـجـت وجنتـاي، وكان علـيّ أن أشـيـح نظـري. „أنـتـ علـى حـق، أنـا آسـفة. مـا كان ينبغي أن أقـول ذلـك".
(ليـس الأمـر كهــا لـو كنـت الأولـى". لـــ تتغيـر نبـرة صوتـه، لكنّـه
نقـر علـى أحــد المقابـض فـي لوحـة القيـاس بقـوة شـديدة. „هــل تعرفيـن مـا المزعـجَ إذا تهجّمـتِ على شـخـص ضعيف في المدرسـة، فســينتهي بـكِ الأمـر مفصولــــة). "وهل يعدّ هذا أمرًا سيئًاء"

دون أن يهتم أحـد . بل على العكس مـن ذلك، إنّهـم يشـجعونهـهـ. كان على حـق. وكمـا حـدث فـي صـالــة الألعـاب الرياضيـة، راح الشـعور بالذنـب يخـدش الش حواســي. מأنـت لا تفعـل الكتيـر لتسـاعد نفسـك. هـل فكـرت يومُـا فـي أن تطلـب منـي حــفـ الصـورةءَ أو ألا تـعـو برانـدون بالحثالــوة"،
حــّق ديـكالان إلـى وجهـي، وفَال: ״هـل تعتقديـن أنـّه فكّـر حتّى فـي الـكالام الـــي قالـهـه عنـي5"، لا، ربّما لم يفعل. لا أعرف مـا أقوله.

جلسنا هناك في صمت، نستهع إلى المطر يهز السقف. وأخيـرًا أشــاح ديـكالان بنظـره، وســأل: ״هــل هــذا مـا يعتفــده
 "ألم تفعل5" هزّ رأسه، دون أن ينظر إليّي " "كنت تُمـُّا لم أكن هنتشيًا،".
 "أهذا كلّ مـا في الأمرك"،
 والدتـي الأحمـق وجّهـ التهـــة إلـيّ على أيّ حـال".
"هل كانت سيارتهڭ"
"لا، بل كانت شاحنة والدي".
"لمـاذا فعلت. . .
"هـل يهـم؟"، نظـر ديـكالان مـن النافــذة الخلفيـة بشـيء هـن
الاضطـراب.
(إلى متى سننتظر هذا الفتى5"،
أربكني الانحراف المفاجئ للحديث. "آه. . . لا أدري".
(أعطني مفاتيحك").
"Flon
"أع عطنـي مفاتِحـكـ، ســأغيّر إطـار ســيارتك فـي أنـنـاء انتظارنـا". بحثت في حفيبتي وسـحبت حفنـة مـن الهفاتيح. (أنت ذاهـب إلى. . . ، "ابقي في السيارةه.
أمســك الهفاتيـح وأخرجهـا هـن بيـن أصـابعـي. ثــّمّ أغلــق البـاب
في وجهي.

راقبته عبـر ضـوء مصـابيحـه، فني حيـرة. فتـح صنـدوق السـيارة، وبعـد لحظـات أخـرج الإطـار الاحتياطـي. ووضعـه بجانـب السـيارة،
 غيّرت الإطـار، لذلك ليس لـدي أيّ فكـرة عمـا يفعله. لكـن تحركاتهـ كانـت سـريعة وفقاّالـة، بــا يكفـي
ينبغي ألا أجلس هنـا فتـط أشـاهده، لكـن مـا باليـد حيلـة. كان هنــاك شــيء لا يقـاوم بشـأنه. لقــد مـرّت العشــرات مـن الســــارات،



انحنى على الرصيـف المبلل تحـت المطـر ومـرّر شـيئًا مـا تحـت
السـيارة. وأبعـد بيـده الشـعر المبلل عـن وجهـه. لا أستطيع الجلوس هنا ومشاهدته وهو يفعل هذا. لـم ينظـر إلـيّ عندمـا اقتربـت. „القـد أخبرتـك أن تتنظـري فـي
الســـــارة). .

״إذن أنـت واحـد مـن هـؤلاء الفتيـان الذيـن يعتقـدون أنّ „السـيّدة
الصغيـرة) يـجـب أن تنتظـر فـي الســيارة؟"،
"إذا لـم تعـرف السـيّدة الصغيـرة أنّ إطاراتهـا جـرداء وأنّ بطاريتهـا
 بـ. . . شـيء مـا . . . وبـدأ فـي لفّه. . "فأجـل . أنـا واحـد منهم".
 "ألا تحتاج إلى مسـاعدتي؟" ارتســـت على وجهـه ابتسـامة حزينـة وقَال: „أنـت مضتحكهَ نوعًا مـا عندمـا لا تكونيـن مشـغولة بإصـدار الأحـكام". „أنت محظوظ لأنتي لن أركلك وأنت جاتٍ هكذا ،.
فقـدت مـلامحـهـه الابتسـامة لكنّهـه أبقـى عينيـه على كل مـا يفعلـه. "جرّيـي ذلك، يــا أختاه.". شـعرت بالإغـراء. فقـد كانـت هـذه المشـاحنات مبهجـة إلـى حـد مـا. كانـت هــذه المـرة الأولـى منـذ شـهور التـي أتفاعـل فيهـا مـع شـخص، دون أن يبـدو أنّ هــذا يحــدث مـن خــلال الضبـاب. وبدل ذلك سألته: „لماذا أردت منّي حذف الصوررة؟،

اصطــدم الشـيء الــني كان يلفّهـ بمعـدن الســـارة مـحدنُـا صـوت
 تعهـل"؟
„امهم..."
„اذهبي، وتحققي منها ". ذهبت وتحققت منها . لم تكن تعمل.
 حينها يسـتخدم القضيب لفك البراغي التـي تثبّت العجلة بالسيـارة. قال : מشكرًا،.، وكان صوته شديد النوتر.
انتظرت المزيد، لكن كان هذا كل شيء ـ ولم يلم يجب عن سؤالي. "هل تعهدت عدم الرد عليّ؟" أومأ
„ألا تحتاج إلى رفع السيارة قبل أن تتمكن من ستحب عجلةء"
 عـن المرفـاع". "ولا بدّ أن يكون هذا شيئُا سيّئًا".
 الجهـد، وأزاح الشـعر المبلـل عـن وجهـه مـرة أخـرى. ـــمّ أوصـلـ القضيـب بالجســم المعدنـي أســفل الســيارة واســتمر فـي لفّـه. „هل هذه رافعة؟؟ سألت، وأنا أشعر بالحماقةَ.

نظـر إلـيّ، وقَـد جعلتــي تعابيـره أتمنـى لـو كنـت انتظـرت فــي
الســـيارة.

نـّمّ انتظرت حتّى عـاد إلى العهـل بالرافعـهـة وســألته: پمـاذا سـنفعل بشـأن البطارية؟"
"سـأرى إن كان بإمكانـي توصيلهـا مـرة أخـرى. ــم ســأتبعك إلـى المنـزل . وبعـد ذلك سـتحصلين على واحـدة جديـدة غـدًا ،. تُمّ حـدّق
إلـيّ وفـال: „مفهـوم؟"

أومأتُ بسرعة: إمفهوم".
 ليذهلنـي بعــد ذلـك بكلمـات أفَرب إلـى الاهتمـام علـى نحـو خطيـر . رحتـ أراقبـه في صـــت، حتى رفـع العجلـة القديمة ووضـع الغيار في مكانـه ـ لـم تمـر أيّ سـيـارات منـذ فتـرة، وسـاد هــووء شــديد هنـا مـع همس خافت للمطـر الخفيـف على الأشـــجار . „هل قَمت بحذفها؟؟"، سـأل بصوت منخفض.
 ردة فعلـه. "لاه.

لم يبعد نظره عمّا كان يفعله. "لمَّ لاء") "الأنكّ كنت وغدًا عندما طلبت مني ذلكهِ.

ضـحـك ضـحكـة خافتـة بهـدوء، تـم فَال بصـوت رصيـن: "״ـمَ يكـن ذلـك لأجلي". "ما الذي تقصده5"
نـزع حبـهَ جـوز أو برغيتّا أو شـيئًا مـا مـن الرصيـف تـمّ نظـر إلـيّ، وفَال: "ــم أطلب منـك حذفهـا لأجلـي، لقـد كان ذلـك لأجـل ريـفـ"،.
"إذن لَمَ لم يطلب هو منّي حذفهاء"، "ريف ليس من هذا النوع".
لا، هـو ليس مـن ذاك النـوع. صـحيـح أنّنـي بالـكاد أعـرف ريـف


الكثيـر مـن أي شـخص. وبعـد أن فكـرت فـي الأمـر، وجـدت أنّ ديكلان
 الأمـر، وجعلنـي أرغـب فـي العـودة إلـى المدرسـة فـي هــنه اللحظـة وحـذف الصـور مـن بطاقـة ذاكـرة كاميـرا السـيد جيـراردي. "ألا يِب ريف أن تُلتقط صور له5"،
"أجـل، وإذا نظــرتِ فـي الكتـب السـنوية القديمـة، فســــلاحظين

$$
\begin{aligned}
& \text { أنّـهـه لا يمتلـك أيّ صـورة فـي أي منهـا". }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { "أجل، حقًا". } \\
& \text { "("لماذا5") }
\end{aligned}
$$

كانـت يــدا ديـكلان تتحـركان بثبـات، لكنّـه أبقـى عينيـه علـى
العجلـة .
"لأنّ والده اعتاد أن يؤذيه ثمّ يلتقط صورًا لهه،.


 الأمـر لكنّتـي كنـت حائـرة. ولـم أكن متأكـدة مهـا علـيّ قولـهـ . "لمـاذا؟ى
"لأنّنه كان وغـدًا ســاديْا ـ وإذا سـألت ريـف عـن الأمـر، فسـيخبرك
 فعله بـه،.
التف الرعـد فوقَنـا، فتوفعتت أن يعـاود المطـر الهطول، لكنّ هـذا
لـم يـحـدت. "كان .. ســيدًاء"،

هـز ديـكلان رأسـهـ، „لا أقصــد أنّ لديـهـه ألبوم ذكريـات. لكـن حيـن
 شـرع فـي لـف البراغي لإعـادة تثبيتهـا فـي مكانها، وتابع: ״لا يـزال ريـ لا يـحب التقـاط صـور لـهـ،.

ابتلعت ريقـي، وشـعرت بضيـق فـي حلقَي . لقـد اســتولى علـيّ الشـعور بالخـزي، ويبـدو أنــهـه ســـيالازمني لوفَت طويـل. "مـا سـيكون شــعوره حـيـال إخبـارك لـي بهـذا الأمـرىت"،
 أنّنـي أخبرتـك لسـبب مـا".
سَرَت رعشَة في جسدي، وقلت: „الن أثرثرثر حيال الأمر"،

شـرع فـي إنـزال الرافعـة، وأنـا أراقبـهـ .
 بالشـيء الـــي كنـت أتوقــع أن أســـعـه منــهـ رمـى إلـيّ بالمفاتيـح، وقـال: (اســأقوم بســحب ســـيارتي أهـام سـيارتك وأوصـل البطاريتيـن. لا تحاولـي تشـفيلها حتى أطلب منـك ذلــك، مفهـومڭ" "مفهوم". تـردّدت، وشـددت قَبضتـي على المفاتيـح حتـى تركـت
أــرًا علـى راحـهـ يـدي. (شــكرًا ،.
 وجلسـت أنـا فـي سـيارني، ومـا أدهشـنـي أن جـزءًا صغيـرًا منـي كان

 الإطــلاق.

بعـد بضـع دقائـق، فـك كابـلات التوصيـل وجـاء إــى نافذتـي
ليســأل: "هـل أنـت بخيـر لتقـودي؟"
فأومـأت.
ثّمّ أضاف: „لم أكن أمزح بشأن البطاريةه". شعرت بفهي جافًا، وقلت: "أعلم".
"حسـنًا . ســأرافقك إلـى المـــزل،. ودون أن ينتظـر ردّا، اســتدار
وعــاد إلـى سـيـارته.
فــدت الســيارة بحـنذر، وكنـت سـعيدة برؤـــة ضـوء مصابيـحـه
الأماميـة علـى نافذتـي الخلفيـة. لقــد تجـاوزت السـاعة الحاديــة

 إلى مواجهتـا حـول الصـورة. وحينهـا بـدا تـردّد ريف منطفيًا ،وكذلك صـراخ ديـكالان حـول حذفهـا . وبـدت إهـانـات برانـدون أكتـر وقاحـة . لقـد كان ديـكانلان محقًّا، كيـف أنّ تلفّظـهـ بيعض الأشَـياء لا يعـدّ ســوى إســاءة كبـرى، لكـن
 بشـأن التداعيـات. وتذكـرت تـلك اللحظـة الأولـى فـي الردهــة، عندمـا
 أُرسـل إلـى الحـجـز • فحتـى المدرسـون كانـوا يتوفعـون منـه الأســوأ .
 المدرسـة الذيـن سـينزلون مـن ســـاراتهم تحـت المطـر لتغييـر إطـار سـيارة فتـاة، فإن اســم ديـكالان لـم يكـن ليـرد ضــــن القائهــة. لكن الليلة، كان هو الشخص الوحيد الذي توقف.

وفجـأة رغبت في أن أعتـذر عـن الطريقـة التـي جـرت بهـا جميع



 متوفَع أبـدًا .
ثّمّ تذكرت أنّه من المفترض أن أقوم بمـا هو غير متوفَع أيضُّا .


البـدء مـن جـديـلـ .
دخلـت إلـى مدخـل الســـارة أمـام منزلـي وألقـيـت نظـرة ســريعة إلى مـرآة الرؤيـة الخلفيـه، متوقعـة منـه أن يتوقفـ وينتظـر أن أخـرج. لكنه لم يفعل. لم يبطئ حتى. وتضاءل ديكلان في الليل.

## الفصل الرابع والعشرون

[cemeterygirl@freemail.com](mailto:cemeterygirl@freemail.com) من: فتاة المقبرة [TheDark@freemail.com](mailto:TheDark@freemail.com) إلى: الظلام التاريخ: الجمعة، 4 أكتوبر الساع الساعة 11:32:53 مساءً الموضوع: المـنزل

أردت أن أخبـرك بأنـــي وصلـت إلـى الهنـزل بأهـان. أتمنـى أن
تكـون بخيـر.

كان المنـزل مظلمًا علـى العمـوم، الأمـر الـنـي فاجأنـي. كـــت
أتوفَع إلـى حـد مــا أن أجـد آلان ينتظرنـي لينهـال عليّ بالصـراخ
والتهديـدات بشـأن حظـر التجـول ومركـز شلتنهام وكيـف أنـني مجـرّر
وغـد لا يـجيـد فــل شــيء.

لكـن لـم يـخـرج أحـد . أوقفـت الســيارة وجلسـت فـي صمــت مـدة

$$
\begin{aligned}
& \text { دقيقـة، لأعيـد فَـراءة رسـالتها . } \\
& \text { كان ينبغي أن أخبرها . }
\end{aligned}
$$

والآن، لم تعد لدي أيّ فكرة عن كيفية حل هذا .
حيـن طرقَت نافــذة ســيارة جوليــت، اعتـــدت أنّهـا ستكتشتـف الأمـر على الفور ـ وكنـت أتوقَع منهـا أن تنفجـر غاضبـة تمامًا مثلمـا شـعرت أنـا حيـن اكتشـفت بأنّهـا هـي فتـاة المقبـرة. لكنّني لم أكن أتوقع أن أجدهـا تبكي بين يديها .

وحتّى اللحظــة، مـا زال هــذا يسـحب شـيئًا فـي داخلـي، وظـلّ عقلي يكافـح للتوفيـق بيـن الفتـاة في رسـائلي والفتـاة التـي ســخـي
 مشــروب البنـشـ مـن الأفضـل أن تعـودي إلـى حلبـة الرقـص، أيتّهـا الأميـرة. لـن يرضيـك أن يـراك أحدهــم تتسـكعين مـع الناثـــلين. جعلنـي تذكـر كلامـي أجفـل. فقـد كان الذهـاب إلـى هــنه الحفـلـة

يعنـي شـئًا لهـا .
ومن ثّه، أفسدت كل ذلك.

 الآن. إنّها جولييـت
فـي كلتا الحالتــن، لـم تكن الرسـالة منهـا، بـل كانت رسـالة مـن
رــف.

ر.ف: هل عدت وساعدتها؟
د.م: نعم
ر.ف: كنت متيقنًا من ذلك.

 بعض الوفَت لتحليلهـا بنفسـيـ

 هـذا، إذا أراد الشـجار، فلـن أتردد ـ لكنّ آلان لا يتشـاجر بقبضــة اليـد والغضـب. بـل يتشـاجر بتعيينـات المحكمـة وضباط الشـرطة.

كانـت الليالـي التـي قضيتهـا فـي السـجن فـي ماــو الماضـي مرعبـة بمـا فيـه الكفايـة. ولا أريـد خـوض هـذه التجريـة مـرة أخـرى خاصــة عندمـا لا تكـون هنـاك نقطــة نهايـة. وأخيـرًا، طغى علـى قلقـي مـن المواجهـة خوفـي مـن عـدم القيـام بـأي شــيء، ومـن أن أمكـت هنـا عنــد مدخـل الســــارات، يشــنّني التـردد ـ وهكـذا خرجـت مـن السـيارة واتجهـت نحـو البـاب الأمامـي. هســس مفتاحـي فـي القفـل، وكانـت ردهـهة المدخـل مظلمـة.
 كان ضـوء صفيـر فـي قاعـدة الســم فتَط مضــاءً، مـع مصبـاح ليلي فـي ردهـة الطابـق العلـوي. وقفــت هنـاك فـي صهــت تـام لدقيقـة
 راح التوتـر ينـزف هنـي، مـا جعلنـي أثـــر بالـدوار ـ فابتـــــت فـي الظـلام. لقـد كان هــذا رائعُا .

بعـد ذلـك، تتاهـى إلـى سـهعي صـوت كحـهة.. كحتـــن. ثـمّ صـوت واضــح لشـخص يتقيـأ ـ لـم أكـن أعـرف إن كان الصـوت أنتويًا ، لكنّهـه بالتأكيـد لـم يكـن صـوت آلان.

تتبعـت الصـوت إلى الحهـام الخلفي الموجـود في غرفـة الغسيل خلف المطبـخ. كان البـاب مواربًا، وكانت والدتـي هنـاك، جاثيـة على الأرض، تققيـأ عشـاءها فـي المرحـاض . وكانتـت ترتـدي أحـد قهصـان آلان وسـروالا ضيّقـا وتمسـك في يدهـا منديـلاً .
 هــذا ـ وفي لهـحـة، صـرت فتى فـي العاشـرة مـن العهـر هـرة أخـرى،

أرافَب والــدي يفعـل الشـيء ذاتـه. لكـنّ هــذا كان مختلفًا ـ فهـي لــم
 "أمّي، هـل أنـت بخـيـر5"،
أومـأت برأسـهـا وعيناهـا مغمضتـان، ومسـحت فمهـا ـ تـمّ ركــت على ركبتيهـا هنـاك وراحـت تتفـس فـي المرحـاض للحظــة طويلـة. كانـت شــاحبة مثـل خـزف الحـــام المـحـاذي لوجههـا ـ اتجهـت
 منّـي منــاداة آلان؟" "لا". كان صوتهـا خشـنًا. „لا، لا بـأس. أظـنّ أن العشـاء لــم

ينا سـبنـي" •
"هل تريدين المزيد من المناديل5"
 بجـوار حـوض المطبـخ ووضعتهـا بـجانبهـا ـ ثــم مــلأت كوبًا بالمـاء

وأحضرتـه لهـا .
شفطت المرحاض، ثم نهضت لتجلس على الغطاء.
„مـاء؟" مددت الكوب لها .
تراجعتت كأنّنما عرضت عليها السم.
"لتمضمضي فوك؟"
"حســنًا ". فعلت ذلـك، ثـم بصقـت في الـحوض • وبعـد نفس طوــل
آخـر، غسـلت وجههـا ويديهـا .
بقيـت واقفًا عنـد مدخل البـاب، أشـعر بأننـي غيـر مـجـد تــامًا. "هـل تريديـن منّي أن أسـاعدك فـي الصعـود إلى الطابـق العلـوي؟"،

هـزت رأسـهـا، وهَالتـ: מأعتقـد أنتـي ســأجلس على الأريكـَ لفتـرة
 أنّـهـه ينبغـي أن أتركهـا .



 تججّدت من أتر لمستها .
ثّهّ رفعت بصرهـا نحوي، وقالت: "هل علقت تحت المطر؟" "اضطـردت إلـى مســاعدة صديـق علـى تفيــر إطـار ســيارته".. وتـردّدت قَليـلًا، قَبـل أن أضــف: "الهــنا السـبب تأخـرت قليــلًا". "هـل الوڤت متأخـر؟ لقـد غفوت بينــا كنـت أنتظر، وبعـد ذلك.."، تـمّ عبسـت ونظـرت تجـاه المرحـاض. " "دعنـا نـجلس على الأريكـة ـ أنـا بحاجـة إلى الجلوس".
 جلسـنا في العتمـة، أكثـر منّـا فـي الظـلـ. "هل آلان نائم5" سألت.
"نعـم. ينبغـي أن يذهـبـ إلـى المكتـب فـي الصبـاح، وأنـت تعلـم أنّنــي لا أمـانـع السـهر إلـى منتصـف الليـل".
 هـن أن العثور عليهـا تتقيـأ في الجـزء التخلفي هـن الهنـزل يشـعرني بعـدم الاسـتقرار . "هل أنت متأكدة من أنك بخيرى"،
„نعم، بالتأكيــد . ووضعـت يدهـا على ذراعي وضفطت، وأضـافت: "القـد أحضرنـا بعـض الروبيـان المدخّـنـن مـن الســوق، وأنـت تعـــم مـا


 مريضـة الأسبوع الماضـي أيضًا ،.
 "إنّه أكتوبر".
رمقتتي بنظرة غاضبة. "ديكالان". "مـاذاء" بدا صوتي فظا . „أنا أسـألك فقطه". "حدّثني عن الحفلة. هل استمتعت بوقتك؟"
"لا".

تنهدت.
كان هنـاك الكثيـر مـن التاريـخ بينـي وبيـن أمّـي لنتحـدّث بالتفصيل عن حفـل العودة. "ــم أفعل".
وضعـت يديهـا علـى وجهـي، ودفعـت شـعري إلـى الخلـف عـن
 شـعري، لكـن بـدلاُ مـن ذلـك توقفـت يدهـا هنــاك، وداعـب إبهامهـا صدغـي. كانـت عيناهــا معلقتيـن بعينـيـ لم أتحرك.
"أنت تخيفينني نوعًا مـا"، همستِ

ذلـكه..
لم أصحح لها . فقد كنت أشعر بالشيء ذاته تهمامًا .

أشـحت بنظري عنهـا، وأبعـدت يدهـا عـن جبهتي. "سـأغيّر هــذه المـلابس المبتـةهة).

ســـحت لــي بالذهــاب دون اعتـراض، وكانـت أصغـر ذرة فـي داخلـي تريدهــا أن تتمسـك بـي. لكن بـدل ذلـك، كنـت فـي منتصـف طريقي إلى أعلى الـدرج قَبل حتى أن أتمكـن مـن إلقـاء نظـرة إليهـا .

 أريـد الفــام بـه هـو إيقـاظ آلان، وهِلت: „هـل تريديـن أن أحضـر لـك بطانيـة9٪"

ابتســــ، وكان هنـاك شـيء غيـر مؤكـد حيـال ذلك. السـيكون ذــك لطيفًا جـًُا . شـكرًا لك".

وبحلول الوفَت الـنـي عدت فيـه إلـى الطابـق السـفلي مـع بطانيـة الصـوف البيضـاء مـن غرفـة الضيـوف، كانتت ممـدودة على الأريكة، تشـاهد قنـاة HGTV.

قالـت: "هـل تتذكـر هـذا؟ لقـد اعتدنــا مشـاهدة جهيـع برامـج تزيــن الهنـازل معُا خــلال إجازتـك الصيفيـةه،.

وكان ذاك أســوأ أنـواع التعذيـبـ.
رحـت أفكـر فـي يدهـا على جبهتـي. ربهـا لــم يكـن أسـوأ أنـواع
التعذيـب.
فردت البطانية عليها، وقلت: „هل تريدين شيئا آخر؟"،
"لا. شكرا لك ديكلان،.

تـردّدت قَليـلًا، فنظـرت إلـيّ وقالـت: „سـأكون بخيـر،. ثـمّ أمسـكت يـدي بيدهـا الصغيـرة، وهزتهـا قلــــلاً. "لا تقلق علي".

## الفصل الجامس والعشرون

من: الظلام>TheDark@freemail.com> إلى: فتاة المقبرة >cemeterygirl@freemail.com>

التاريخ: السبت، 5 أكتوبر الساعة: 01:06:47 صباحـا
الموضوع: الليلة


 فـي التسـبب لـك بالإحـراج. أنـا سعيد لأنـك بخيـر . ولأكـون صادقًا تهاءًا ، فأنـا سـعيد لأنّنـا لـم نلتق بعـد .
 حـرارة منخفضــة. بـحتـت عـن ســترة فـي خزانـة مـلابسـي وارتديـت


كــت لا أزال أشـعر بقلـــل مـن الفـراغ.

وجدنـي والـدي آكل الحبوب في الهطبـخ، فتجمّـد عنـد المدخـل. "لقـد . . . نهضـت باكرًا ه.
 المنـزل صبـاح يـوم السـبت. ألميـت نظـرة سـريعة إلى المجلــة التـي كـتـ أقلبهـا . "هـل كل شـيء عـل هـا يـرامز"

حضّرتِ القهوة أيضًا SL" "كنت بحاجة إلى فنجان".

أخـرى مـن المـجلة.

أنـك ستعودين إلـى هنـا".

 لـم أرغب فـي أن أكون الشـخـص الدخيـل".
كانـت روان فَـد أرســلت لـي موجـة مـن الرسـائل القلقـة عنــد منتصـف الليـل تقريبًا، عندمـا أوصلـت هاتفهـا ليُشتـحـنـ وأخبرتهـا بـأن شـخصًا مـا قَد توقَف للمسـاعدة وأنّنـي قَـد عـدت إلـى المنـزل

دون مشـكالات.
لـم أذكـر ديـكالان مورفـي بعـــ ـ مــا زلــت أحـاول اكتشـاف ذلـك

جلس أبـي على الكرسـي المقابـل لـيـ وكان فـد اسـتـحم حديثًا وحلـق ذقنـه، وارتـدى قَميـص بولـو وسـروال جينـز . بــدا أكتـر تأهبًا مهّـا رأيته منــذ أسـابيع. „هل أنت ذاهب إلى مكان ما؟"، سـألت. "كنـت ذاهبًا إلـى متجـر ״هـوم ديبـو" لشـراء أغطيــة للأنـات

فـال: "هــل ترغبيــن فــي مســاعدتي؟"

ابتسـم، لكنّهـا بــدت ابتسـامة مؤقتـة فتــط. "أفهـم مـن هــذا
رفضــك".
هـزنزت رأسـي وأخـذت ملعقـة أخـرى مـن رقائـق الــذرة. "سأســاعدك، ليـس علِـك أن تفعـل ذلـك بمفـردك". "حسنًا". "حسنًا"."
جلسـنا هنـاك في صمـت وقتًا طويـلًا . تـمّ فتح صتحيفـة الصبـاح وبـدأ بمـراءة قسـم الأعهـال. ورأيته يسترق نظـرات علـيّ عـدّة مـرات، دون أن ينبس بينـت شـفـة. كانـت إعلانـات العطـور فـي المـجلـة تصيبنـي بالصــداع، لكنتّـي إذا أغلقـت المـجلـة، فســأكون مضطـرة إلـى التحـدث معـه، ولـم تكـن لـدي أدنـى فكـرة عمّا ســأقولهـ.
 بصـوت حـذرٍ: „ألا ترغبيـن في الذهـاب إلى الهقبرة هــذا الصبـاح؟"
 إلى بطاريـة جديـدة". حينهـا اسـتدار ونظـر إلـيّ وفـال: „هنــن متى؟" "هنـذ. . . لا أعـرف، منـذ أسـابيع قليلـة. لقـد تعطكت الليلـة

الماضيــةه".

> بدا مرعوبًا وفال: (تعطلت بكى ولم تتصلي؟" "بلى فعلت، لكنك كنت قد نمتَ وقتهاه. .
"جولز، أنـا آسـف،. تُمّ جلس مـرة أخـرى على الطاولـة. ."أتمنى
لـو كنـتِ أخبرتــي".

لـم ينـادنــي باسـم التحبّب منــذ مـا قبـل وفـاة أمـيـ وقــد أربكنـي


 فـي أي مـكان آخـرر".
"ســـتصل بالورشــة وأرى إن كان بإمكانهـم الاهتمـام بهـا اليـوم. هـل أنـت متأكـدة مـن أنّهـا البطاريــء؟"

 إلـى تغيــر أحدهـا". "سأتصل الآن. يمكن لهوم ديبو أن ينتظر". اتصـل وحــّد موعـدًا لوفَت لاحـق مـن هــنـا الصبـاح. وتململـت فـي مقعـدي. فقـد كان الاتفـاق حينمـا حصلـت علـى الســــــارة أنّنـي سـأســّد بنفسـي جهيع أعمـال الصيانـة والوفَود ـ وكان ذلـك عندمـا كنـت أخطط للحصـول علـى وظيفـة خـلال الصــفـ، بـدلاً مـن نسـف
 "هل تعرف كم سيكلف كل هذا5ا" سـألته حين أغلق الخط.
 سـيكلف الكتيـر).

ارتجــف قلبـي، وقلـت: "ريّمـا يمكنتـا سـؤالهـم إن كانـت الإطــارات
بهـذا السـوء حقًا"،.
״إذا كنـت بحاجـة إليهـا، فأنت بحاجـه إليهـا ـ لا أريـدك أن تقودي ســـارتك إذا لـم تكـن آمنـةه،.
"حســنًا . ق قــت ببعض الحسـابات الذهنيـة، فـي محاولــة لتذكـر
 لـي الكثيـر.
 "مـا لا يقـل عـن قضضـاء فتـرة مـا بعـد الظهـر فـي كــس الأوراق وريمـا جـزّ العشـب أيضًا ".
 الليـلـة الماضيــة"،.

فَال بهـدوء: „لا بـأس، باسـنطاعتي مسـاعدتك". ثـمّ توقَفْ فَبـل
أن يـردف: „هـل هــذا جيّد

״نعمر". تنهـدت ومـلأت فمـي بالحبوب قبـل أن تـنال منـي العاطفة.
"شكرًا ".
"علـى الرحـب والسـعهة)، وراح يِحـرّك قَهوتـه بإهـمـال، ثـم قَــب
صفححـة أخـرى مـن الصحيفـة، وقـال: "اتصـل بـي إيـان مـرة أخـرى". إنّه رئيس تحرير أمي. تجّمدت، وقلت: „لماذاء" "فَال إنّ لديـه شـخصًا مـا يبحـت عـن كاميـرا Nikon F6 وأراد التحقـق مـرة أخـرى إن كنَّا مهتميـن بيععها ".

 فـي العـادة، كانت أمـي تستخدم كاميرتهـا الرقميـة فـي العمل الميدانـي
 بشـأن تلـف الفيلم. لكنّها كانـت تحـب الديمومــة التـي يوفرهــا الفيلم، وكيـف أنّـهـ ليـس بالإمـكان حـذف صـورة والمـحاولـة مـرة أخـرى.

كانـت تقـول：رالقطـة واحــة فقط．وفـي بعض الأحيـان يكـون هـذا كل مـا تحصليـن عليهه＂． ＂لا＂．خرج صوتي أجشّ، فحاولت مرة أخرى：„ليس بعد＂． أومـأ وقال：„هذا مـا قلته لهه）．
＂شـكرًا أبـي＂، وبعفويـة، نهضت مـن مقعدي وعانقتـه．لا أستطيع تذكـر آخـر مـرة قمـت فيهـا بهـذا، لكننـي حينهـا شـعرت بحاجـة إلـى

الارتبـاط．
وإن كان قَـد تفاجـأ، فهـو لـم يظهـر ذلـك．وعانقنـي فـي المقابـل، كمـا لـو كــا تـلك الأسـرة الهتعانقـة طـوال الوقتـ．

ثّمّ تمتم：„لا بأس بـ ״ ״أبدًا＂، كما تعلمين＂． تراجعت قَليـلا، وقلت：＂مـاذاء＂

 دائمَا＂．

## 米米米

تـــدّدت أنـا وروان في الأرجوحتيـن على الطرفــن المتقابلـيـن مـن
 مـن بعـد الظهـر الشـارع إلـى اللـون الذهبـي، وكان النسـيم شــــيدًا بـــا يكفي لأكون ممتــة على ارتداء السـترة． كانـت أرجوحتـي ثابتـهة، وقدمـاي مسـندتان علـى مســند الــنـراع عند الطـرف．كنت منعبـة مـن كنس أوراق الأشـجار مـع أبـي، لكنّنـي سـعيدة ببطاريتـي الجديــدة والإطــارات الأربعـة الجديــدة الـلامعــة．

كانـتـت روان تضــع قَدمُـا علـى الأرض، وتدفـع نفسـهـا دفـــة قويــة كل بضـع ثـوان، فتحـدث أرجوحتهـا صـريـرًا نتيجــة ذـــك
كانـت القلـوب والزهـور تتضـح مـن كل مسـام جســهـها ـولـم تتوفَف عـن الحديـث عـن برانـدون منـذ وصولـي إلى هنـا ـ ومـع ذلـك، كـــت

 بعض التفاصيل". . ضتحكت وضربتتي بإحدى الوسـائد
"اخرسي".

أمسـكت بالوسـادة وعانقتهـا علـى صــري، مســتمنعة بدفئهـا . وكنـت أرى روان كل يـوم تقريبًا منــذ وفـاة والدتـي، لكـن يبـدو أنّ وفـاة
 وظلللــا نكافـح لإيجـاد طريقـة لاختراقـهـ صحيـح أن الليـة الماضيــة لـم تهـدم الجــدار، لكنّهـا أطاحـت بيعض الطـوب.
 الصغيـر بالـكاد يتسـع لنمسـك بأيــي بعضنـا بعضٍ مـن خـلالـه، ولكـن ربّهـا كان هــا كافٍ
فجأة، قلت: (أريد أن أخبرك بشيء".

لا بــدّ أن صوتـي فَد بـدا أكتَر جديـة مهـا كنـت أنـوي، لأنّهـا اعتدلـت فـي جلسـتها علـى الأرجوحـه، وقالـت: "أخبرينـي". أدرت رأسي ونظرت إليها، وقلت: „ليس بالأمر المهم". "بلى، إنّه أمر مهم. كنت أعمم أنّ هناك أك أمرًا ما ـ هـيّا هـيّا أخبريني". عبست، وقلت: (ععلمت أنّ هناك أمرًا ماء أي أمرڭى،
"جولز! با إلهي! فقط أخبريني!"،

شـعرت بالإحـراج الآن، وتلاشــت كل ثقتـي. „إنّـه أمـر ســخيف..
أمـر غبـي"،
"هل للأمر علاقة ببراندون؟"


$$
\begin{aligned}
& \text { لا شـيء يتعلق ببرانـدون. بـل يتعلق الأمـر بفتى آخـر). } \\
& \text { "كلّي آذان صـاغية". }
\end{aligned}
$$


نتراسـل عبـر البريـد الإلكترونـي". كان ينبغي أن أخطط لهــذا بشـكل أفضـل. (سـيبدو هـذا سـخيفًا"،.
ارتســم خطّ عبـوس بيـن حاجبيها وقالت: „هـل تعرّفـت عليـه عبـر
الإنترنت5"

تـردّدت قَــل أن أرد: „لا ، ليـس كذـلـك. التقيـت بـه فـي المقبـرة
 تعمّق خط العبوس، وقالت: "رسـائلك؟" شـعرت بالحـرارة تصعـد إلـى وجنتـي، فأشــحت عنهـا بنظري. ״كنـت
 أغضبنـي الأمـر، لـذا كتبت لـه مـرة أخـرى . لكن بعـد ذذلك. . . حصـل
 هـو الآخـر ـ أعتقـد . . . أعتقـد أنّنـا نفهـم بعضنـا بعضًا نـا نوعًا مـا . وفي الليلـة الماضيـة، عندمـا كــت عالقــة علـى جانـب الطريـقـ، عـرض علـيّ الوسـاعدة، لكـنْ شـخصًا آخـر وصـل إلـى هنـاك أولاًا .. "مـا اسمهك"،
"لا أدري". قلـت ونقـرت علىى التطبيـق فـي هاتفـي لأفتـح آخـر رسـالة وصلتــي منـه، اعتــنر فيهـا عـن تـأخـره فـي المجــيء لمســاعدتي. "فـي عنـوان بريـده الإلكترونـي، يســي تفســـه الظـلام. لــذا أفكـر بـه هكـذاه.
تفحصـت الرسـاله سـريعًا، وقالـت: „لا أســطـيع تحديــد إن كان هــذا أكثـر شــيء رومانسـي سـمعت عنـه على الإطـلاق أو إن كان هـذا مخيفًا جـدُّا هـ ستحبت منها هـاتفي وقلت: „هذا ليس مخيفًا لهِ رمقتتي بنظـرة، وفالـت: „هـل تشــعرين بخيبـة الأمـل أم بالارتياح

حسـنًا، كان هــا سـؤالًا مباشــرًا . „الاثــان على حـد سـواء.


 أخبرتـه كثيـرًا عـن أمـي، وأخبرنـي الكتيـر عـن عائلتهـه . لقـد توفيـت أختـه فبـل بضـع ســنوات. لسـبب يتعلـق بوالـده. . . لا أعـرف كل التفاصيـل حتى الآن،.

رمقتــي رو بنظـرة مرتابـة وقالـت: „عندمـا تقابليـن هــذا الفتى، تأكـدي مـن أن يكـون ذلـك فـي مـكان عــام، مفهـوم؟" "أنا لست غبية، رو".
"ثقـد طلبت مـن شـخص غريـب تمامًا مسـاعدتك عندمـا تعطلت سـيارتك على جانـب الطريـق يـا جولـز"،. صحيح. لقد فعلت ذلك.

امتعضت، وقلت: „أنت على حق. لم أكن أفكر حينها ،. "من الذي سـاعدك؟ لم تَخبريني بعد".
حينهـا تسـاءلت إن كانـت إجابتـي سـتكون أفضــل أم أســوأ مـن
 مظلـم مهجـور فـي منتصـف الليـل. "ديـكالان مورفي"، "لا، حقًا هu. (.أنا جادة.".

تراجعـت فـي الأرجوحـه، لتجعلهـا تتأرجــح بعــف، وقالـت: „لــن أتـركك بمفـردك أبـــًا مـرة أخـرى".
 خائفة منـهـه وعـادت الحـرارة إلـى وجنتي. "لقد كان. . . جيّدّا ". .
 مُلقــاة فـي حفـرة مـا على جانـب الطريقى". ثـمّ التفتـت نحـو الشـارع
 اتبعـت نظراتهـا، فرأــت ريـف فليتشـر يدفـع عربـة أطفـال ورديـة


 يقضـي الكثيـر مـن الوقَت في الاختباء، فقـد كان يمتلك بنيـة لاعب وســط ميـدان. وإذا مـا ألقيـت علـى وجهـه نظـرة، فلـن تَجـد قَــوة
في عينيـه.

تذكـرت مـا قَالـه ديـكالان عـن الصـورة، فقلـت فـي هــس: „إنّـه
ليسس غريبًا"،.
"مـاذا؟^ قـالت روان.
 الوقت الـني كانـت روان تسـتعيد فيـه مـلامعهها بعـد الدهشـه، رفعـت

يـدي وصـحت: "مرحبًا ريـفال"
نظـر مـن حولـه فـي دهشــة، وبـدا تقريبًا على وشـك الانطـواء على


دافعًا عريـة الأطفـال عبـر الشـارع باتجـاه مدخـل منـزل روان.
قَال: (هرحبًا).
كانـت الطفلـة فـي عربـة الأطفـال تصـرخ وتؤرجـح ســاقيها ـ وكانـت


بأصابعها الممتلئة.
ســألته: „هـل تجـالـس الأطفـال٪". فعلـى نحـو مـا كان هــذا غيـر
 "نوعًا مـا، كان لـدى أمـي مكالْمـة مـع أحـد العمــلاء ورفضــت بَيبي
 نصف سـاعة".
"اسسهها . . . بَيبي دول؟" قَالت روان.
"أجل". ردّ ريف، كأنّ الأمر كان عاديًا .
ارتفع حاجباهـا، لكنّها لم تقل أيّ شيء آنـا
انتقلت عينـي بيـن رــف والطفلـة ذات البشـرة الســـراء. . اأهـذه... .
أختك؟"
ابتسم وقَال: "ليس تمامًا . إنّها متبناةه،.
"ووالدتـك لديهـا عميل؟"، قالـت روان. وفَـد جعلـت نبرتهـا الأمـر يبـدو كأنّ والدته تفعل شـيئًا بغيضًا ، وتذكرت هـا فالـه ديـكالان عـن كيـف يبـدو أنّ بعض النـاس يتصرفـون بتسـاهل تجـاه العـداء. طرفت عينا ريف وقال: „أجل، تعمل والدتي محاسبة"). (أوه،.. بدت روان مندهشة من هذا. .
أردت أن أنكزهـا بمرفتـي حتى تتوقف عـن أن تكون وقَحـةً جـدّا . لكن هـل كانـت هـذه هـي الطريقـة التـي تصرفـتُ أنـا بهـا قَبـل أسـبوعى "هل يمكنتي حملها؟"، قلت لريف. "بالتأكيــد". كانـت حركاتـه ســريعة وفعالـة، ورفـع الطفلـة مـن العربـة بحركـة خبيـر • راحـت نتـوى فـي البـدايـة، لكـن يبـدو أن يافــة
 الحـرة، فيمـا أخــنت تـأكل الكوكيـز باليــد الأخــرى. وكانـت عيناهـا كبيرتيـن وداكنتيـن وبريئتيـن. قلت له: "إنّها لطيفة جدًا هر . قال: „ (لقد أحبّتك". "إنّها لا تعرفني".
„لكنّهـا تجيـد الحكم علـى الأثــخاص". ثمّ سـكت، قبـل أن يضيف: "كيف حال سيارتك؟"
لا بــدّ أن ديـكالان فَـد أخبـره. "حسـنًا. لـَـد ســــح لــي والــدي بتظظيـف السـاحة مقابـل الحصـول علـى إطـارات جديـدة وبطاريـةه،. ارتفع حاجباه وقال: ״يبدو كأنّ والدك رجل لطيف".
 ولكـن فـي جوهـره كان أبـي مراعيًّا لمشــاعر الآخريـن وعطوفًا.

قلـت: „أنـا سـعيدة لأنّنـي رأيتـكا،. وكانــت روان تقـف بجانبـي صامتـة لكنهـا قلقـة. "حقْاء"
"نعـم، لقـد أردت أن أخبـرك .." ثـمّ تـرددت، لكنّ ريـف كان صبـورًا .
 وقلـت: اســأحذف الصـورة يـوم الاثنــنـ، تلـك التـي التقطتهـا فـي مهرجـان الخريـفـ".
اتخـذت تعابيـره سـكونًا مفاجئًا ، الــني اســتطعت فههـهـ بشـكـل جزئـي فقـط. لـــ أشـــأ أن أشـــره بعــدم الارتيـاح. فقلـت بــرعة: „هـل يمكــك إخبـار ديـكان؟ أعلـم أنّ الأمـر كان مهمْا بالنسـبة إليـهه).
أومـأ برأســه، لكنـّه تـردد بعــد ذلـك وقـال: "لا أعتقـد أنّـهـ يهتـم حقًا بهــنا القـدر . لسـت مضطــرة إلـى حذفهـا ". "حقّا"
"نعم. لا .. بأس".

لا بـدّ أنّ الطفلـة فَد شـعرت حينهـا بالتوتر الـــي ســاد فـي الهواء، لأنّها بـدأت فـي التملمـل. رفعتها قليـلًا فهـدأت. "هـل أنتـ واثقى"
 التمشـي بهـا مـجـدّدًا . لا أريدهـا أن تــــاود التململ".
راقبتـه وهـو يعيدهـا إلـى العربـة ويربطهـا ـ لــم تـبـد أي احتـجـاج
 أصــدرت بعـض الضـحـكات.

قلت: מأنت حقًا جيدٌّ في التعامل مع الأطفال".
 ــزال مححاصـرًا فـي حديثنـا منــن ثلاثيـن ثانيـة. "القـد تعاملت كثيـرًا
 "هل تحاول إيصـال فكرة مـ5L"
 حقٌا ـ وكذلك كتـت أنـا .
 الأطفـال أســفل المـشــى. وبعـد لحظـَه نظـر خلفـه نحونـا، وفـال: "أنـا سـعيد أنّك أصلحـت سـيارتك. قـال ديـك إنّهـا كانـت في حالـة ســيئة جــُّا ه.

״بالفعل". وتـردّدت قبـل أن أضيـف: "فَل لـه شـكرًا إذا رأيته. كهـا

> تعلمّ، لـم يتوقف أي أحـد غيـره لمســاعدتي".

تسرّب بعض التوتر من تعابير وجهه. ثمّ أومـأ محجدّدًا .
"سأفعل".


 أفـكاري. قلت: „لم أقصد أن أجعلك تشَعر بعدم الارتياح". "لا، لم تفعلي". لكتّه تردد، كما لو كان يريد أن يقول المزيد .

حينهـا قالــت روان: „هيّـا، ــــا جولـز . علينـا العـودة إلـى الداخـل لتـــاول العشـاء". قلت: ״الحظة فقط).

لكـن حيـن نظـرت إلى الخلف، كان ريف فَد ابتعد على الرصيـف متجهًا نحـو منزله.

## الفصل السادس والعشرون

# من: فتاة المقبرة >cemeterygirl@freemail.com> إلى: الظلام 

 التاريخ: الأحد، 6 أكتوبر $\quad$ الساعة: 11:22:03 صباحَا الموضوع: الفتى الذي توقف.إذا . . أتذكـر حيـن حّثنتـك عـن الفتـى الـنـي ضايقنـي فـي الحفـل
 لقـد كان هـو الشـخص الـنـي سـاعدني حيـن تعطلـت سـيارتـي. ذاك الـنـي رأيتـهـ.
اســهـه ديكالان مورفـي. هـل تعرفـهك لا داعـي لبإجـابة عـن هــذا؛

 لديه سمعة سيئة نوعُا ما .
عندما طـرق على نافنتـي تحـت الهطـر النزيـر، شـعرت بالرعب.
 الهخــدرات أو شـيئًا لا أريــد حتـى أن أتخيلـهـ حسنًا ، كـدت أحـف الجملة الأخيرة لأنتي أشعر بالذنب الشـديد
 هـنـه الافتراضـات سـخيفة. هـل تريـد أن تعـرف أي نـوع مـن الجرائـم

 رافقنـي إلى المنـزل للتأكـد مـن وصولـي إلـى هنـاك بأمان.




 كتلك الصـورة التــي التقطتها فـي ســوريا ـ ذلـك الفـرح البادي علـى وجهي الطفليـن، والخـوف الـنـي كان يعتـري الرجليـن.. ذلـك العـرق والـدم، وحركـة الأرجوحتينن. لقـد حـدث شـيء فظيـع هنـاك، لكـن كان لا يـزال بإهـكان الأطفـال العــور علـى الفـرح. وهـع ذلـك، هـل كانـت هـنه هـي القصـة بكاملهـا
بالطبع ل .

كلمّا فكـرت فـي الأمـر أكثـر، تسـاءلت إن كان هـذا هـدفُّا محنـونًا


 تحمهي الأثـخاص الضعفاء، فـي حيـن يمكن التهجـم على الأشـخاص

 وســخر فتـى غنــي مـن فتـى فقيـر لا رتدائـه مـلابـس قديهـة، فمـن الواضــح أنّ هــنا أهـر قـاس. لكـن مـاذا لـو سـخـر فتـى فقيـر مـن

 بطريقـة مـو

وإذا كنـا كذلـك، فهل هنـاك طريقـة لإظهار المزيـد مـن أنفسناء


لديه ســعة سـيّئة ـ طعنت كلماتهـا كبريائي وأثارت مشـاعري فْي
الوفَت ذاته.
ليتي أخبرتها
لكنّتي سعيد أنّني لم أفعل، ربّما .
تشـعرني هــنه المسـاحة -حيـث يعلم أحدنـا فقـط عـن الآخـربعـم الارتيـاح. ولا أحب أن أخفي عنهـا سـرّا . لقـد بدا الأمـر خاطئًا ،


$$
\begin{aligned}
& \text { أمّا الآن فلـم أعـد أعـرف مـا لدينـا . } \\
& \text { لا أعرف ما لدي. }
\end{aligned}
$$

تذكـرت كيـف كانـت جالسـة وسـط المطـر، تبكـي خــف عجلــة القيـادة داخـل ســيارتها المعطلـةَ. فـي الحفـل الراقَص، كــت قــد رأيت فتـاة أخـرى جميلة ومدللـة ليس لديهـا شـيء تفعلـه أفضـل مـن
 فـي الرســائل، فأعـرف فتـاة تختلـس النظـر مـن تحــت غطـاء بـرّاق يخفي عذابهـا ـ ومـن الصعب التوفيق بينهـــا ـ مـن الصعب أن أتأهلمّم

هـع هـنا.

أعـرف جيّـدا مـا هـو شــورر الحاجـة إلـى أن تكـون أوّل مـن يضـرب. ووددت لـو أنّنـي أبصـرت مـن خـلال ذلك التبجـح حيـن كنـا نقـف بجانب وعـاء البنشـ . تمنيـت لـو كــت أعـرفـ أنّ كلّ ذلـك كان
مـجـرد واجهــة.

كان لـدى ريـف مقولـة يحبهـا، حـول كــف يمكن للســان اللطيـف أن يكسـر العظـمَ. ولمـن يعـرف ريــن، فإنــهـ يقتبسـهـا مـن الكتـاب المقـدس. وكانـت هــذه هـي المـرة الأولـى التـي بـدت فيهـا مقولتـه منطقيـهة بالنسـبـة إلـيّ.
مـا الـذي قالتـه لـي حيـن كنّا فـي السـيارة الليلـة الماضيـهَ أنـت مسـتفز جــُّا .
ليتـي كنـت أكتُر صبـرًا مـع جولييـت. كيـف أمكنــي إغفـال رؤـــة كل تلك الفوضـى التـي كانتـت تضطـرب تحـت سـطـحها مباشـرةء كيـف أمكنها إغفـال الفوضـى التـي بداخلـي أنـا أيضًا كان آلان وحيـدًا فـي المطبـخ حـــن نزلــت وقـت الغــداء. وكان
 كان ضـوء الشـمس يتدفـق عبـر النافـذة خلفـه، ولـو كان أيّ رجـل آخـر
 توفَف كلانـا ونظـر بعضنـا إلـى بعض. ولـو كتّا ذئبيـن لكنّا نقوم بحـركات دائريـة وحــذرة فـي كل مـرة نتواجـهـه فيهـا، ولكـن كان علينـا فعـل الشـيء البشـري وهـو التحديـق بعضنـا إلـى بعضـ

 لكنّه كان يفعل ذلكـ كمـا لـو كــت لا أستـتحق وقتـهـ .

فـي الواقـع، لـمَ يكـن هــذا هــو حالنــا دائمُـا. ولا أسـتطـيع أن
 ببعض المحـاولات للعـب دور الأب فـي البـدايـة، لكـن لا بــد أنّنـا
 أنّنـي تجاهلتهـا . لقــد كان يـحـاول فتـح محـادثـات بيـن رجليـن حـول

 كان مـجرد صديق عابـر آخـر ستتخلص منـه عاجــلاً أم آجـلاً، فلهـاذا أضيّع وقتَتي معـهـك
أمّـا فـي الوفـت الـحالـي، فأشـعر بـأنّ آلان يتخطـى دور زوج الأم، ليتجـه مباشـرة نـحـو دور الحـارس.
 دور الصـارم، أو أن تســـح لــه أمّـي بفعل ذـلكـ

 بالأليـاف أو ربّمـا البروتيـن. فـد آفتـل شـخضصًا مـا مـن أجـل حبـوب فــرووت لوبـس، ولكـن بـدلا مـن ذــك أخـذت علبـة مـن حبـوب بـاور أوز بطعــم الفراولــة. عندمـا فتحت الثلاجـهَ لجلب بعض الحليـب، أدركت أن آلان كان
لا يـزال يراقبني. أحب أن يراقبني.

فكرت فني سـطر فتـاة المقبـرة -سـطر جولييت- عليّي أن أذكـر نفسـي حـول حصـر الشـيء فـي صـورة واحـدة. كان هـذا مـا أشـعر

بـه الآن. فقـد كان آلان يـرى جانبًا واحــًا منـي، ولحظــة واحـدة مـن



" إنّها تأخذ هذه فيلولة"،.، مخيّبة، أحبطت معنوياتي. "أين أمي؟"

"هــذا هــو الوقَت الـــي ئؤخــذ فيـه القيلولـة عـادةس. كان صوتـه لاذعًا وأكتَر حـدّة مهـا ينبغـيـ


 كان ينبغي أن يكون هـو مـن يقلق عليهـا الآن . "ليس عليـك التصـرف مثـل وغـد، آلانه.
"انتبه إلى كلامك". قال موجِّهًا إصبعه نحوي. أعـدت الحليـب إلـى الثلاجـهـ، تــم التفــت إليـه وأنـا علـى أهبــة الدخـول فـي شــجار معـهـ.

 وجهـه وأصـرخ، انظـر إلـيّي! الآن! انظـر إلــيّ! اهتز هـاتفي الخلوي على فخـذـي، فأخرجتـه هـن جيبي ـ ووضعته على أذني دون النظر إلى الشاشــة، خالشـخص الوحيـد الـذي يتصـل


كان الصـوت يِحهـل لكتـة ثقيلـة، وقَـد اسـتغرق الأمـر منـي ثـانيـهـة


 شـعرت بالذعـر معتفــدًا أنـــي هـن المفتـرض أن أكـون الآن فـي المقبرة أؤدي خدمتي، ولكـن بعـد ذلك تذكـرت أنّ اليـوم هـو الأحـد .
 لم أعرف بعد لمـاذا اتصل، فسـألته: "مـا الخطبى" ركنت أنسـاءل إن كنت هتفرغًا بعـد ظهـر اليـوم. فكـرت أنّهـ ربمـا يمكننـي طلب مسـاعدتك. حسـنًا، جـاري يحتـا إلـى ذلكـ، كـت فـي حيـرة مـن أمـري، ولـم أكن أستطيع التفكيـر فيمـا وراء العهـل الــني نقـوم بـه كل ثـلانـاء وخميـس. ״هــل تريدنــي أن أجـزّ العشـب اليـوم أو أيّ شـيء هـن هــذا القبيـلى"، ضـحـك كأننـي فلــت

 ألـــس كذلـك؟"،
 الأرجـح عليـه أن يأخــنه إلـى الورثــة. فالســيارات الأحــدث تعهـل
بأجهـزة إلكترونيـة...)
"ليسـت سـيارة جديـدة. إنّه بصـدد تجديدهـا . إنّهـا . ،) ثمّ توقف، لا بـدّ أنّهـه قَد وضـع يـده على الســماعة للتحـدت مـع شـخص آخـر،

لكنّنـي ســعتهه يقـول: پمـا هـذا؟"، وكان هنـاك كلب ينبـح في الخلفيـة. بعـد فتـرة صمـت أخـرى، عـاد إلـى الخـط. پإنّهـا مـن طراز شـوفيل

$$
\begin{aligned}
& \text { A } 1972 \text {. وهـو يعتقـد أنّ المشـكـلة فـي المــزازج،. } \\
& \text { تنهدت بلا التزام وأخذت ملعقة من الحبوب. } \\
& \text { يعتقد الناس دائمٌا أنه الهـازج. }
\end{aligned}
$$

"هل تعرف شيئًا عن المـازجى" قال فرانكـ .
"القليل".
"إذًا هـل تريـد أن تـرى إن كان يمكنـك أن تأتـي للمســاعدة أم " مـاذا

لقـد مـرّت أشـهر منــذ أن عملت علـى أي شـيء أكتـر تعقَيـدًا مـن
 للحصـول على فرصـة العهـل على شـيء أصعب. ألقيت نظرة سـريعة

 يـديّ بعـد خــس عشـرة دقيقـة
 إيّاي لكتـه يصنـي إلـى كل كلمــة أقولهـا ـ لــم يغـادر التوتـر المطبـخـ، وتحـول الجـو بينـي وبينـه إلـى ضبـاب.

أتمنى لو بإمكاني أن أسأل أمي. إزّها تأخذ قيلولة.
زاح الخـوف يخزنـي مـن الداخـلـو لا أريــد أن أفكــر فـي الأمـر

 الهجتمعيـة معرفـة إن كان بإمكانـي مسـاعدته في شـيء مـا اليـوم،.

رفـع عينيـهـ وللحظـة بـدت أبديـه، راح ينظـر إلـيّ بتعابيـر تتعـذّر
 راح يمـرر أصـابعـه عبـر الشاشـة، تُـّمّ قَال：„ااذهـب، واحـرص علـى

أن تكون في المـنـزل فَبل العشـاءه．<br>كدت أوقع ملعقتي

## 米米米

 مقـدار الشـبه بيـن حيّـه وحيّنـا، فقــد كان ضـاحيــة قديمـة أخـرى للطبقـة المتوسـطة بمداخـل فصيـرة خاصــة بالســيارات وأرصفـة عرضيـة وأفنيـة مُســيّجة．ولسـبب مـا كــت أتوفـع أنّـه يقطـن المـجمعـات السـكنية．لقـد حفـرت رســالة جولييـت عميقًا داخلـيـ، وذكرتنـي أنّنـي مذنـب بالقـدر ذاتـه فـي الحكـم على النـاس مـن لقطـة واحـدة مـن حياتهـم．

كان مـن السـهل تحديـد المـكان، فقــد اســطعت رؤـــة اللـون البرتقالي اللامـع لسـيارة الشـوفيل أسـفل الحي．لا بد أنّ هذا الرجل قـد دفـع ثـروة مقابـل الطـلاء لأنّ الظل البرتقالـي بـدا منطابقًا ـ كان هنـاك رجـلان يقفـان عنــد المدخـل الخـاص بالســـارة ويحدقَان إلى المحـرك．وكان هنــاك كلـب ضـخـم، مـن فصيلــة الراعـي الألمانـي، رابـضٌ علـى الرصيـف بينهـــا وأذنـاه مرتفعتـان ومتيقظتـان．وحيـن أوقفـت ســيارتي هــرول الكــب ملوّحـا بذيلـهـ．

"تحـب سـكاي أن تكـون أول مـن يرحـب بالــزوار".

أكّدت الكلبـة كلامـه بالضغط بوجههـا تحـت يـدي، ففركت خلف
أذنيهـا وسـرت عبـر المدخل.

فَال ميلونهيد : (مرحبًا مورف. هذا جاري، جون كينغ".
كان الرجـل فـي منتصـف العمـر وذو شـعر خالطـه الشـيب، وكان يرتـدي قميص بولـو أخضـر ليمونيّ، وبـدا مثل ذلك النـوع من الرجال الذـيـن قَـد يلعب معهـم آلان الغولـف. وشــعرت برغبـة في أن أكرهـهـ

 "مورف، أليس كذلكى يقول فرانك إنّك خبير في المحركات"، "رديـكلان مورفـي". قلـت وأنـا أصافحـهـ ل قــد كانـت قَبضـة قويـة لكنّهـا لــم تكـن غالبـة. تـمّ أردفـت: "وأنـا لسـت بخبيـر . كلّ مـا فــي الأمـر أنّ فرانـك رآنـي أصـلـح جــزازة العشـبـ".
تعتـرت ابتســامته بشـكـل طفيـف جــــا فبـل أن يلقـي نظـرة إلـى
ســيارتي
"هل كانت لديك يد في إعادة تهيئة سيارة شارجور هذڭ٪٪"
"لقد فعلت معظمها بنفسي"،
أطلــق صفيـرًا منخفضًا ،وعـا وعـادت الابتسـامة كاملــة إلـى وجهـهـه.

 ووجـد الهيـكل ونصـف المـحـرك فـي إحـدى سـاحات الخـردة. وكان قَد بـدأ العهـل عليهـا حــن كنـت صغيـرًا ـ وبعد ذلكـ أكملتها بنفسي"، بــمّ جفلت حيـن تذكـرت الهيـكل المرشـوش بـرذاذ الهـواء، وأردفـت: "حسـنًا، ليـس الطـلاء. ليـس بعـد". "هل تنوي طلاءها بشكل شخصي مميّز؟ֹ" "نوعًا مـاه. فـي الواقَع، لقـد كنـت أفعـل ذـلك حقّا، إلى أن أخبـر آلان والدتـي أنّ كل بنـس فـي حسـابي التوفيـري لا بـــّ أن يسـتخـدم
 خـط الأسـئلة هــذا، لـنا أومـأت برأسـي نحـو سـيارة شـوفيل، وقلـت: "ســـارة جهيلـة. مـا خطبهـأه"
 يمكنتـي تعديلـه علـى مـا يبـدوه.
انحنيـت لإلفـاء نظـرة فاحصــة. كان المـحـرك نظيفًا . وأراهـن أنّ
 مـا مشـكلتها؟
"كان هنـاك خلـل فـي الخمـول، فظننـت أنّهـا السـرعة، ولكنهـا أصبحـت بطيئـة الآن. وفَـد ظللـت أرفعهـا مـدة أسـبوعين، وأخبـرت فرانـك أنّنـي مسـتعد للاستســلام وأخذهـا إلـى ورشــة تصليـح، لكـن
 كان بإمكاني رؤــة المشكلة بالفعل، لكنّتي احتجـت إلى سـماعها
"هل تسهح لي بتشغيلها؟"
 فكـرة جيـدة. „بالتأكيـد، المفاتيح بداخلها ". كان داخـل الســيارة مذهــلا بقـدر خارجهـا، ويمكـن شــّمّ رائحــة
 للأصـوات المنبعثـة مـن تحــت الغطـاء. لقـد كان محقـا بشـأنـ
 فأطفــأت المـحـرّك.
كان جـون يتفحصنـي مترقِّبًا وفـي عينيـه شـيء مـن التحـدّي، ـــّمٌ فَال: "مـا رأــكـك)" "أعتقد أنّ مازج هولي الذي وضعته كبير جدا ه. . ضنحـك مـرة أخـرى، لكـن بــدا هــذه المــرة متوتـرًا • ״مـا الـذي تتحـدّث عنـهك"،


 جعلـه يعمـل بشـكل أفضـل قليـلاُ، لكـن. ...
 المـازج للتو. وكل مـا يِحتاج إليـه هـو بعض الضبطب". كان مـع كل دقيقـة تمـرّ يذكّرنـي أكثـر بـآلان: "أردت رأيـي، وأعطيتك إيّنـاه،..


"حسـنًا، نعـم. أنـت بهـذا تعطّل محـرك سـيـارتك. وكمـا قلـت لـك ،
يمكنتي محاولـة تعديلهه.."
„لا، لا عليـك"، فَال وقَد بـدا غاضبًا، لكـن لا يمكنتـي معرفـة إن
 ليلقي إليهـا نظـرة في الغـد".
اهشَعرّ جسـمي، وكان بإهكانـي أن أشــعر بالتوتـر المـألـوف يزحف على كتفي ليهـر عبر عنقي ويستقر في فكي كان فرانـك يرافَب هــذا التفاعـل، وفــد فقـدت تعابيـره روح

 أتى صوت فتاة صغيرة تتكلم من مكان ما وبدا صغيرُا جدّا . "بابا .. بابا .. هل يـكنتي النهوض؟"
سـحب ميلونهيـد جهـاز مراقَبـة الأطفـال مـن جيبـه، وقـال: رينبغي أن أعـود إلـى الداخـل، جـون". ـــّمّ ربّت على كتـف صدـيقـه، وأردف: "على الأقـل لديك بعض الأفكار عندمـا تتصـل بالورشــة غـدًا ، أليس كذلك؟"
"بلـى، بالتأكيـد". قـَال جـون وقَد بـدا فِكّه مشـدودًا هـو الآخـر.
"شــكرًا علـى مسـاعدتك يـا فتـى".
كان بإمكانه أن يقول شكرُا على لا شـيء.
وقبـل أن أستطيع قَول أيّ شـيء لـوّح لـي ميلونهيـد قائـلًا : اتعـال بـا مـورف إلـى الداخلـ، لأقـدّم لـك كأس ليموناضــهـه،. كان مـن الغريـب أن أكون داخـل منزلـهـ و وكانـت الواجهـة الحـجريـة القديهـة والمنظـر الجانبـي ذو اللـون البيـج يجعـلانـه يبـدو مثـل أي منـزل آخـر فـي هــنـا الشـارع، لكـن الداخـل كان مفتوحًا مـع القليـل مـن الجـدـران ومرتِّبًا وأنيقًا .

وبعـد أن دخلنـا فــال: „فقـط دعنـي أحضـر مـاريسـول، ، تـاركاًا إيّاي
وحـدي في غرفـة المعيشـة.
كـم يكـن هنـاك رُفّ فـوق المدفـئة، ولكنها كانـت محاطــة بدرجـات متفاوتـة مـن الحجــر الرمـادي مـع مجموععـة مـن الصـور معلقـة فـي إطـارات فضيـة فوفهـا ـ وكانـت معطـم الصـور لطفلـة لا بـدّ أن تكون
 ميلونهيـد الشـاب مـع امـرأة جميلـة تطـوق عنقـه بذراعيهـا . ومـن خـلال تعابيـر وجهيهمـا فـي الصـورة يمكـن للمـرء أن يـدرك أنّ الوفَت كان يتوفَف حيـن ينظـر بعضهمـا إلى بعضـ "ديـكالان!، صرخـت فتـاة صغيـرة بحمـاسـة، تَّمّ وبـلا سـابق إنـنار تقريبًا أمسـكت بسـاقي، وقالـت: "جئت لتلعب معـي!" ليـت ردّ فــل الفتيـات فـي سـنـي كان بمثل هــذه الطريقـة حيـن
أدخـل الحجــرة.

قلت: „بالتأكيد، يمكنّا أن نلعب لعبة الليموناضةه". جعدت أنفها وسـألت: „لعبة الليموناضة5")
 ضنحكت، وقالت: „أحبّ هذه اللعبة). كان ميلونهيد يراقبنا، ثمّ قال: ״أنت لطيف جدَّا معها ه.

 "(لعين؟" كردت الكلمة، "مـا معنى لعـين"
اكفهر وجه والدها ، فجفلتُ وكلّي إحراج، وقلت: ״أنا آسف". "لا بأس، تعال واجلس".

حيـن اســقرت ماريسـول مــع أقــلام التلويـن وجلســنا نـحـن مــع

 هــزت كتفي وأخـذت رشـفة مـن الكوب، وهِلت: „أنـا متأكـد هـن ذلك؟.

أوهـأ ميلونهيـد . "قَبل أن تصـل إلـى هنـا، فـال إنّهـه ربّمـا يكون قَد ارتكب خطـأ . أعتقد أنٌـه كان يأمـل أن تخخبره بالعكس". ارتفع حاجباي، وقلت: „إذن فقد كان على دراية؟"، „لا أظـن أنّـهـ أراد أن يعتـرف بذلـك لنفسـه. فهـو دائمًا مـا يعبـث

 رحت أخطط بإصبعي خطوطًا على الضبـاب المتشـكـل على طـول الـكأس. (ليـس هــنا بالأمـر الصعب حيـن تكـون معتـادًا علـى ذلـك. صحيـح أنّنـي ابتعـدت لفتـرة عـن المـمارسـة، لكنّ الخلل فـي سـيـارته كان واضتحُـا جـدًا ه.
"قلت إنّ والدك كان ميكانيكيًا؟"،
 بأعمـال تطويـر السـيارات حسـب الرغبـة وتعديـل ســيارات هـوت رود ومنـل هــذه الأشـــياء. كتـت معـه فــي الورشــهـة كل يـوم تقريبًا .
 مـن المشـي"، لــم أكـن أرغـب فــي أن أفكـر فــي والــــي، لكـن عقلـي



في سـيارة تشيفي إمبالا، وكيـف أن أبي بالكاد اسـتطاع أن يتوقف عـن الضحـك ليـخبـر الرجـل بأنّنــي كنـت علـى حـق. كنـت حينهـا
 أصبحـت طويـل القامــة بـــا يكفـي لأتــتنل على القـابـض وأرى مـا فـوق عجلـة القيـادة في نفس الوقَت. وكــت أفَود السـيـارات داخـل وخـارج الورشــة دون تفكيـر"). وتسـللت الذكريـات الأكتـر قَتامـة أيضًا ، عـن تـلك الأوقـات التـي اضطـررت فيهـا إلى القيـادة لمسـافة أبعـــ بكتيـر مـن المسـافة التـي بــن آخـر المـرأب ومدخلـهـه وعــن الأوقـات التـي كـــت أرتـدي فيهـا

 يــود الســــارة.
حيـن أعيـد النظـر إـى الماضــي، أتمنـى لـو أمسـك بنـا شـرطي مـا ـ ريّمـا كانـت كيـري لتكون هنـا اليـوم. „أين والدك الآن؟"، سـألني ميلونهيد . كان صوته حـذرًا بعض الشـيء، وفي العـادَ أتفـادى هــنا السـؤال لأنّ هنـاك الكتيـر مـن الألـم والشـعور بالذنــب يلتفـان حـول هـــنه الذكريـات. لكـنّ ميلونهيـد لــم يكـن يحكـم علـي، ولـو كان كذـلـك، لمـا طلب منّـي مسـاعدة جـاره. ولا كان ليســــح لـي بالاقتـراب مـن ابنتـه كان هـذا الشـعور بالمـلاذ غريبًا تقريبًا، وهـو شـيء أشـعر بـه عـادة مـع ريـف فقـط.
 ســـارته وهـو ثــل. فتعـرّض لحـادث وماتـت أختـي".

وضع ميلونهيد يده على يدي. (آوه، مورفـ. أنا آسفـ".
 مريحـة. سـحبت يـدي وفركت مؤخـرة عنقي، ثـمّ قَلت: „لا بـأس . لقـد

$$
\begin{aligned}
& \text { مضـى على هــذا وقت طويـل". } \\
& \text { "هل رأيته بعد ذلك؟" }
\end{aligned}
$$

هززت رأسي. "لمْ تذهب أمّي قطه، لذا لم أفعل ذلك، أيضًاه،. "تزوجت والدتك مرة أخرى، صتحيح؟"
"نعم")
"كيف هو الحال؟"

نظـرت إليـه وابتسـمت نصـف ابتســامة وقلـت: ״مــاذا، هـل أنـت
 "لا، أنا فقط أحاول اكتشافك".
أخذت رشفة من الليموناضة. (ليس هناك الكتير لاكتشافه". "أنت تعهـل بجـد . لا تضـايقني كثيـرًا ، وذكي . لا يأتي فتيـان مثلك للخدمـة المجتمعيـة كثيرًا ه. "أنا فقط لا أريد أن أتعرض للمضايقة".

فـي الشـرب يـا مـورفـ؟،
"هـذا واضـح"، . تنهـدت وتجرعـت المزيــد مـن الليموناضـة. "أعني،
لقـد قـرأت سـجـلي، أليس كذـلـكو،
„نعم، فعلت. هل لديك مشكلة في الشرب؟"،

هـززت كتفـي، تـم هــزت رأسـي. أسـنـطيع أن أتذكـر مــاق


ذــك، لكـن مــا زلـتـ أتذكـر الحـرق بوضـوح.
"هلا".

هـززت رأسـي مـرة أخـرى وأجبـت: „لقـد كان يومًا واحـــا فقـط..

كان ذلك ثاني أسوأ يوم في حياتي من عدة نواحٍ. "هل تريد أن نتحدث عن ذلك؟"

 بحجـم ديـكالان في الجــدران الجافـة. "("ليس تمامًا، لا"،.

 ولـم أكن أدرك مـدى إحـكام قَبضتي عليهـا حتى أفلتهـا مـن يـدي. "آسف.".

هرعت مـاريسـول إلى المطبـخ وفـي يديهـا الأوراق. "ديـكالان؛ أنـا أرسمكل"
ثمّ دفعت رسمتها أمامي. كان رجل عصـا ملونًا مع شعرٍ بني. قَلت لهـا: "هــذا رائع". وبطريقـة مـا كان صوتـي ثابتًا . ״هـل

$$
\begin{aligned}
& \text { يهكنـك رســم واحـد آخـر لـي؟" } \\
& \text { "نعم!!" وركضت. }
\end{aligned}
$$

غـرق المطبـخ فـي الصــت مـجـدّدًا، وظلّت عينـاي مثبتتــن على
كأسـي.

أخيرًا قَال ميلونهيد : „أيمكن أن أقول لك شيئًا واحدًا؟"
ابتلعت ريقي: „بالتأكيد ،.
"يـوم واحـد ليس حياتك كلّها يـا مـورف،. ـــّمّ انتظر حتـى نظرت
إليـه، وأضـاف: „الـيوم هـو هـجـرد ـيـوم".

أطلقت ضنحكةً سـاخرة، وتراجعت في مقعدي. ״ إذًا مـاذا تقول٪ ينبغـي للنـاس ألا أن يـحكهـوا علـيّ بسـبب خطــأ واحـدى فــل ذلــك
للقاضــــة أوروروس".

مـال علـى الطاولـة، وقـال: „لا، يـا فتـى. أنـا أفـول أنـّه يجـب ألا
 "هـل عيّنـت لـك المحكمـة معالجًا نفسـيَّاك"،
رمقتـه بنظـرة. ســيضطرون إلـى جـرّي بيدــن مكبلتــن لذلـك .
"

ارتفـع حاجبـاه وقَال: „هــل تعتقـد أنّ هنـاك خطـأ مـا فـي أن
تتحـدث إلـى شــخص مـاS"،
("لست بحاجة إلى شـخص أتحدث إليه. أنا بخير".
"كلّ شـختص بحاجـة إلـى شــخص مـا للتحـدث إليـه، يــا فتـى". تـردّد قَليـلً قبـل أن يتابـع: „هـل لديـك أيّ شــخـص علـى الإطــلاق؟"

وأجبـت: ״نــم، لــديّ أحدهـمه".

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

t.me/soramnqraa

## الفصل السابع والعشرون

[TheDark@freemail.com](mailto:TheDark@freemail.com) من: الظلام
إلى: فتاة المقبرة >cemeterygirl@freemail.com> التـاريخ: الأحد، 6 أكتوبر $\quad$ الساعة: 11:58:35 مساء

الموضوع: القصة كاملة
 الذكريات فـي صنـدوق، لكـن بمجـرّرد أن يسـحب أ حدهــمرواحـدة، تتحـر
 والـدي، والآن أجدنــي عاجـًّا عـن التوقف عـن التفكيـر فيه.

 أي يفعل أي شـيء خاطـئى فـي عينـي، وفـي أعيـن الكثيـر مـن النـاس.
 التحـدث فـي الرياضـة والسياسـة، ويمكنـه أن يِعـل أختـي تضتحك علـى مائــدة العشـاء حتـى عنـدمـا تكـون فـي حالــة مزاجيـة سـئئة. كان يحملني أنـا أو أختـي على ظهره ويركض حـول الفناء الخلفي، يطارد مـن لا يـزال منّا علـى الأرض. وكان يديـر عملـه الخاص، وقــد

 يضـع كثير مـن النـاس الشـربب على الـرف بجانـب الغضـب والعنف.

لكنهـم لا يـدركـون أنّـهـه يمكـن للسـكارى السـعداء أن يكونـوا بخطـورة السـكارى الهـجانيـن والعنيفيـن ذاتهم بـل وأكتــر خطـورة حڤًا ، حــن أفكّـر فـي الأمـر الآن. كان النـاس يســألون أمـي لهـاذا لــم تتركيـه


 ولـم يكـن ذلك بالمشـكـكة أبـــا .

## لقد أحبيناه جمئًا . ورّبما كانت هنه هي المشكا





 أحصـي عــد المـرات التـي نســي فيهـا اصطـحابــي مـن المـرســة، وبـدأت بالمشـي إلـى الهنـزل فقـطـكـي يتوقـف المعلهـون عـن طـرح الأسئلة . وكنـت أذهـب للعهـل معـه فـي عطلـة نهايـة الأسـبوع، وفـي بعض الأحيان كان نِسى اصطحابي إلـى الهـنزل معـه . فكانت أمـي تأتـي وتأخذنـي في وقتت لا حـق، وتهز رأسـها للرجال الآخريـن بشـأن زوجها ״"مشتت الذهـن"، كان جميعهـم يعـرف بأمـره، أنـا علـى يقيـن مـن ذلـك، لكنهـم لــم يفعلـوا شــئئا فَـط ولو فعلـت هـــي أيضُـا . كما قلت، سكير سعيد أحبّه الجهيع. كان غير مؤذٍ، أليس كذلك؟

أنـا متأكد مـن أنك تعرفيـن ما كان يقبع فـي نهاية هــنه الطريـق.

## فقـد أ خبرتـك بأنّهـه قتـل أختـي.

كان عمـري ثـلاثــة عشـر عاءًا ، حــن بـدأت أقلّا إلـى المنــزل فـي
 القيادة في سـن صغيـرة. كان ذلك أشـبه إلـى حــد مـا بقـدرة أطفـال الهـزارع علـى حـرث حقـل بهـجـرّر بلوغهـهم السـابعة مـن العهـر، أو فــدرة الأطفـال الذيـن كبـروا فـي بيئـة صـيـد علـى إطــلاق النـار مـن
 كنـا دائمًا آخـر مـن يغـادر الورثــة ويغلقهـا ، لذلـك كان الأمـر سـهـلاً.
 أمامـي أيّي خيـار آخـر. وقـــد أدركـت أن ترنــح أبـي علـى الطريـق لــم
 واصـل طريقـه ـ ومـا زلـت إلـى الآن لا أعـرف مـا كان ذلـك الشـيء،


 زلك، فهـزت رأسـها وأ خبرتنـي بأنّنـي أبالـن فـي ردة فعلـي. ذات ظهيـرة مـن أحـد أيـام السـبت، اتخـنـت قـرارًا بإخفـاء

هفا تيحـهـ .
يومها، راح يـدور حـول مكتبه متعـّـرًا، ويغلـق الأبواب ويتفحصص الجيـوب فـي انفعال . وظللـت منكمشًا فـي الزاويـة والمفاتيـح فـي
 قلت له حينها : "رّبّما يـجب علينا الاتصال بأمّيڭ"

أطلق زفرة وقال: "والدتك تعمل".
"ماذا ستفعل إذا لم تتمكن من العثور على مناتيحك؟"
 بأحــ الرجال ليقلّنـا .
 فوضـى في المكان، وراحيصـرخ: "اللعنـة عليكـمَأيّهـا الناس. ســأمزّق أحدكـم:لسـرقته هفاتـحيي" . كانـت هــنه هـي المـرة الأولـى التـي أرى فيهـا الوجهه الآخـر لكـون الهـرء مخهـورًا .
 لقـد كنـت أرتجف:، ولـمأكـن أريـده أن يقـود، لا سـيها في تلـك الحـال .



 وكانت تلك البداية.
 أحبيت والـدي، وعرفت أنّ هـنـه هـي الطريةـة الوحيـدة لإبعاده عـن الهشـكالات.كذت حينها طويل القامـة مقارنـة بسنّي، وكتـت أرتـــي
 ملاحظـة عــد الأثـخاص الذيـن كانـوا يشــيحون أنظارهـم حيـن لا ينتبهون إلـى أنّ شـئًا مـا قــد يشـكّل خطـرًا كبيـرًا .


 أنثويـة بكل معنـى الكلمـة . لقـد كانـت طفلـة، وكنـت أراهـا فـي عينـي

 كــت أقـــّم المساعدة.

أُعتقد أن أهي بدأت تعتمد فيما بعد على قيادتي.
أعلمرأنها فعلت.
وكانـت فـد طلبـت منـي الاعتنـاء بوالــــي فـي اليـوم ذاتـه الـنـي ماتـت فيـه أختـي. وكانـت هـذه هـي الشـيفرة بينـا . فعبارة"اعتـن به" كانـت تعنــي: "أقـلّ والـدك إلـى أي مـكان يريـدهـ، .



 في أن يـرى أي شـخص فـي المخيـمأبي معـي ورائحـة مصنـع الجعـة تفوح هنـه . لذلك ألغيـت رحلتي.
 مـن خيبـة الؤمـل . أنـا متأكـد مـن أنّكـك تستطيعين أن تتخيلـي ذلـاك . وعندمـا طلب منّـي أبي أن أقلّه إلـى الورشــة، أ أغلقت بابـي في وجهـه وأخبرته أن يذهـب إلـى هنـاك بنفسـه إذا كان يريـد النـهـاب بشـــة.



عـاد الطقس العاصـف مـن ليلة الجمعـة، مـا اضطـر الجميع إلى البقـاء فـي الكافتيريـا قبـل بـدء الدراســة. وكانـت وجبــة الإفطـار الحاصـة لهـذا اليـوم هـي الفطائـر والهـاش براونـز لــذا فإن الهـكان كان مزدحمًا جـدّا ـ تنجـاوزت روان الفطائر لأخـذ كـوب مـن الفواكـهـ ولسـت أتذكـر آخـر مـرة سـنـحت لنـا الفرصـة للجلوس وتـــاول الطعـام قبـل بــدء المدرســة. وليـس الإفطــار بأمـر ينجــز فـي عجالــة حيـن يكون لـدى مئـات الأشـخاص الآخريـن الفكـرة ذاتهـا .

منعني الهطـر هـذا الصبـاح مـن الذهــاب إلى المقبـرة، وشـعرت بالحاجـة إلـى بعـض الطعـام المريـح. وقَـد ظلـت كومـة هـن الفطائـر تسـتقر على صحنـي دون أن ألمسـهـا. فبعـد أن وضعـت الفطائـر أمامـيـ، لـم أتمكـن مـن أخــذ فضـمـة واحـدة منهــا .

״مـا خطبـك هــا الصبـاح؟" قَالت روان، وهـي تقـذف بحبـة تـوت فـي فمهـا .
لــم أسـنطع التوقَف عـن التفكيـر فـي رســالة „الظـلـام". ولا أسـنطيع أن أذكـر كلمـة واحـدة منهـا لـروان. صتحيـح أنّـهـ لــم يطلب
 قلّبّت الفطائر، لكنها بدت كركام كبير ولزج.
"هقط أفكر".
"تفكرين في فتاك الغامض؟"
ضيّقت عينيّ وأنـا أنظر إليها، وقلت: "لا تسـخري مي من الأمر"، . فهـزّت كتفيهـا بهـدوء وقالـت: „أنـا لا أســخر مـن ذلـكـ. لمـاذا لا
تـحاوليــن معرفــة مـن هـو؟"،
 أن أردف: „لا أعتقـد أنّ لدينـا هــذا النـوع مـن العـلاقَات . أعتقـد أنّهـا ناجـحة فقـط لأنّلو أحـد منّا يعـرف الآخـر". "مـا الذي تتحدثين عنه؟"
أشـحت بنظـري وأبعـدت الفطائـر مـرة أخـرى. سـأكون كاذبـة إذا قلـت إنّتـي لـم أكـن أشـعر بالفضـول الشـديد بشــأنه. وتسـاءلت مـاذا كان سيحدث لـو لـم يظهـر ديـكالان مورفي ليلتها ـ ـلـن يكون بإمكانـي أبـدًا التحـدت بانفتاح مـع أي أحـد ـ فـــع الظـلام، لـم أكن مـجـرّد فتـاة متّزنـة قبـل أن تحيــد بهـا السـكة . بـل كـــت فقـط. . . أنـا . وكان هــو فقَط. . . هـو .

كانـت روان لا تــزال تتنظـر إجابـة. فدفــت فطعـهة مـن الفطيـرة

$$
\begin{aligned}
& \text { فـي فمـي، وقَـت: „لا شـيء . مجـرد . . . أمـور". } \\
& \text { "يا إلهي، جولز. لقد تضرّجت وجنتاك خجاًلا"، }
\end{aligned}
$$

هــذا مـروّع. لقـد كانـت محقــة. فبإمكانـي أن أشــعر بذلـك. „لا،
هــذا غيـر صـحيحا"،
مالـت على الطاولــة وراحـت تغيظني: ״هـل تحتاجيـن إلـى مـرآة؟ لونـك أحمـر فاتـح".
"توقفي عن هــأ ـ الأمـر ليـس كذلـك. إنــا نتكلم فـي . . . مواضيع

لـم أرغب فـي أن أقول „المـوت)، فـحتى هــا القـدر مـن الإفصـاح


الســيد جيـراردي يبحـت عنـك مـرة أخــرى".

انتظرت أن تجتازنـي الـحاجـة الغريزيـة إلى الاختبـاء، لكنّهـا كانتـ
 القديـم فـي التصويـر الفوتوغرافـيـي وحيـن رآنـي تهلّا وجهـهـه، وراح يشـق طريقـه عبـر الكافتـريـا إلـى حيـت كـّا نجلس.
 سنتحت لي الفرصـة لتنزيـل الصـور التي التقطتهـا ظهيـرة الخهيس، وقـد حصلت على بعض اللقطـات المذهلـة. اسـتخدامٌ لطيـف للفنوء حقًا ".

قَالـت روان: "ربّبـا كانـت معظمهـا مـن اللقطـات التـي التقطتهـا أنـ
قَطّب حاجبيه، وقَال ״ماذاء"
 أحظـى بالثنـاء علـى صـور التقطنهـا بعـد فتـرة طويلـة مـن عـدم المهارسـة. (اشــكرًا"..

ركنـت أتسـاءل إن كان لديلك الوقَت لمسـاعدتي في تعديـل بعضها
لأجـل الكتاب السـنوي".
تجمّدت.
 إذا كان لديـك الوفت. لـم أكن لأرغـب في التدخل فـي عملك لـو لــم أضطـر إلـى ذلـك").

بـدأت أشـعر بذـلك الضيق المـألـوف يلتف حول صدري، فأشــحت بنظـري عنـه. صـحيـح أنــي كــت ســيدة لأنـــي التقطت الصــور،
 الانضمـام إلـى هــذا العالـم. ـــمّ نظـرت إليـه وقلـت: מلا أدري... هــل
يـكنـنـي التفكـيـر فـي الأمـرى،"
 "هنـاك صـورة واحـدة علـى وجـهـه الخـصـوص أودّ منـك أن تعديلهـا بنفسـك، إذا كنـت لا تمـانعيـن. أعتقــد أنهـا ســتكون صــورة مثاليـة

لتلتـف حـول الغــلاف".
توقَف نبـض قلبـي وعـاد إلـى الحيـاة. ففـي كل عـام، يضعـون صـورة تلتف حـول غـلاف الكتاب السـنوي، مـن الجـزء الـخلفي إلـى




وفَال: "عليّ العودة إلى صفي. أعلميني، اتفقناگ"

الطـلاب.
ضريتتي روان على ذراعي، وقالت: "جولز! هذا رائع!" قَبل عـام كان هــا ليكون حلمُـا يتحققى، أمّا الآن، فلسـت متأكدة




بالكاميـرا.

قلـت: ״لا بـد لـي هـن الذهــاب إلـى الصـفـ. أنـا فـي غنـى عـن أن أحتجـز مـجـدّدًا با.
لا بدّ أنّها قَد التقطت تغيّر مزاجي. "هل أنت بخيرى"


القمامـة، وهرعت إلى الفصـل.
انتهى بـي المطـاف في طريـق ديـكالان مورفـي ـ وكان يـحمـل بيـن
 وفكـرت فـي الاختبـاء والاستســلام لتدفقو الطـلاب، لكنّتـي أدركت أنّـه
 وللحظـة تجمّـد كلانـا، لكتّه تابـع حركتـه بعـد ذـلك، ورمـى بالوعـاء في القمامـة قبـل أن يتوفَف أمامـي. بـدا طويـل القامـة ومهيبًا أكتَر


 مـن حياتهـم، وســأنظر إليـهـه بـدوري. قلت: امرحبًا ه.
"مرحبًا". كان صوتـه أهـدأ ممّـا توقعت، وقَد خلق حضـوره فجّوة بينــا . كــت ســأتأخر عـن صفـي، ولكـن للحظــة، لـــم أرد أن أبـرح مكانـي
ثّمّ قلت: „لقد حصلت على إطارات جديدة، وبطاريةَ جديدة". طرف بعينه، وقال: „لقد لاحظت ذلك". "لاخظت5"،
"حسـنًا، لقـد لاحظت الإطـارات،. ـثمّ رفـع كتفَا واحـدة، وأضـاف: "مـن الصعب تفويت سـيارتك"..
"أوه". هـل يقصـد إهـانتـي بهـذا؟ لـم أعـرف مـا أقول ولـم أسـتطع قـراءة تعابيـره.
اقتـرب قليـلاُ، وللمـرة الأولـى بـدا أفَل تحفظًّا ومتـردّدُّا تقريبًا: "حســًا، أردت أن أســألك شـيـئًا).
 حــن كنّا فـي الســيارة، وكــت علـى وشــك الالتصــاق بالبـاب لأبقَى بعيـدة عنـهـ وقَد جعلنـي اندفـاع الطــلاب أقتـرب منـه أكترَ مبتعـدة عـن طريقهـم. ـــم يسـبق أن فكـرت علـى الإطــلاق فـي أنّنـي ســأكون قَريبـة منـه بهـذا الشـكل، نتبـادل الكلمـات كأنّنـا لا نقبـع على طرفـي الطيـف.

أمسـكت روان ذراعي وهـي تلهـغ، وهالـت: "جولـز، مـاذا تفعليـن؟" ونظـرت إلـى ديكلان بـازدراء. "اعتقـدت أنّك لا تريديـن أن تتأخـري"،
 لا تـزال أمامنـا تــلات دقائقَ لنكون فـي مقاعدنـا، لكـنّ عملي الباطـن كان يِشثي على أن أسـتمر في هــذا ـ ألقيـت نظـرة إلـي ديـكلان لكن
 تســألني5"

وانســاب وسـط حشــد الطـلاب فـي طريقهـم إلـى البوابـة. ״انتظرل، ناديته، لكنّه كان قد ذهب.

## الفصل الثامن والعشرون

من: فتاة المقبرة >cemeterygirl@freemail.com>
إلى: الظلام TheDark@freemail.com> التاريخ: الاثنين، 7 أكتوبر $\quad$ الساعة: 09:12:53 صباخا

الموضوع: أفكار حـانقة

ظاللت أفكر في رسالتك الأخيرة منذ أن استيقظت. لقــل أمضينـا الكثـــر مـن الوقـت نتحــدث عـن الشـعور بالذنـب واللـوم، وعـن المسـارات المتقاطعـة واللحظـات الحاســــة الفرديـة،




 ذا يسـمـح لطفل يبلـغ مـن العمـرثـلاثـت عشـر عامُا بالصيادة في أرجاء المدينـة لحمايـة شـخص مخهـور؟ مـن يفعل ذلـكا لقـد صرخـت للتـو علـى المــرس الـنـي طلـب منّـي أن أضـع هاتفـي
أنا غاضبة جدًا حتّى أنّه سينتهي بي الأمر في الحتجز. لا أصدق أنّ والديك قد وضعاك في هذا الموقف. لا أصدق أن والدتك قل سهحت باستمرار الأهر.

لا أسـتطيع أن أصـــق أنّنـي لا أعـرف مـن أنـت، لأن مـا أريـده الآن هـو أن أتجـول فـي قاعـات هــنه المدرسـة إلـى أن أ أـــر عليلك، وأمسـك بـك وأهـزك وأخبـرك بـأنّ هــذا لـم يكـن خطـأك. هـل
 هل يعرف أيّي أحد آخر عن هذاء

إنّـك تعرفيـن مـن أنـا. اعثـري علـيّ.. أمسـكيني.. هزينـي.. أرجـوك.
أردت أن أكتب هـذه الكلمـات بشـدة. لقـد كنـت أرتعش حرفيًُا مـن الداخـل. حتّى ريـف لا يعـرف الحقيقـة كاملـة. والآن، هـا فَد ألقيـت بكل حملـي علـى فتـاة لا تـزال تعتقـد علـى الأرجـح أنّ أنـا الحقيقـي

 تشـعر بهـذه الطريقـة إذا عرفت أنّـه أنـأ
 فيتضخــم صــري مـن الضنـط. لا أتذكـر آخـر مـرة دافـع فيهـا شـخص آخـر غيـر ريـفـ عنّـي. وتجمّــع بخــار العاطفـة فـي رأسـي، فنـــرت بالحـرارة فـي عينـي. حسـنًا، أنـا بحاجـهَ إلـى إغـلاق هــذا ـ وأغلقـت التطبيـق ودسسـت الهاتـف عميقًا فـي حقيبتي. لكـن سـرعان مـا شـعرت بالرغبـة فـي سـحبه مـن جديـد وقـراءة
 بمواصلـة القــادة. أنـا أعلـم ذـلـكـ

لكـن كانـت لـديّ بدائـل أيضًا . كان بإمكانـي إخبـار شـخص مــا . كان بإمكانـي اســدعاء سـيـارة أجـرة فـي المـرة الأولـى لكـن لــ يكـن عليّ قَط التطـوع فـي الهمَام الأول.
 أنانئيا وغبئـا، وكان فـي وسـعي إيقافـهـ ل لــد تصرّفـت بأنانيـة وغبـاء

 أتسـاءل كيـف ستشــر فتـاة المقبـرة إذا جمعـت هذيـن الحديُــن
„ديكلان، هل تمانع في قَراءة أول سطرين؟"

 أزال جالسًا هنـا مـع كتـاب مغلقَ، بـلا قلـم أو ورقـة أمامـي. كانـت السـيدة هيـلارد تراقبنـي. ودون أن يتفيّر صوتهـا، أو أستشــف فيـه ذرة مـن نفـاد الصبـر، قالـت: „الصفحـة الرابعـة والسـبعون. السـطران الأولان،. كان بإمكانـي النهـوض بتثاقـل والتنهــد والتصـرف كمــا لـو كان
 قَلّبت الفـلاف ووجـدت الصفحـهة، تـم رحـت أفـرأ دون أنّ أهتـم حفَا

أعصــاب جوليـيـت الــي ـــارت لأجلــيـ
 وهـج الفكـرة الأولـى مـع تحلّل المشاعر الباهـته".

راحـت الكلمـات تنــر فـي رأســي، كأنّ عقلـي كان فـي انتظارهــا . وانبعـت حفيـف الأوراق فـي مـكان مـا مـن خلفـي، لكـن علـى خـلاف ذلـك كانـت الغرفـة هادئــة.

سـألتني السيدة هيلارد: "برأيك مـا معنى هذا؟" ظـلّ صــدى كلمـات القصيـدة يتـردّد فـي رأســي مــرارًا وتكـرارًا ارّا ،

 هـذا البيـت بالضبـط. تفحصتــي السـيدة هيـلارد، فـي انتظـار ســـاع مـا سـأقوله، تــمّ اقترحـت: „اقرَأهـا مجــدّدًا لنفسـكـ هيّـا جميعًا أعيــدوا قراءتهـا . امنحوهــا لحظــة مـن وقتكـمه، ودعوهــا تتغلفـل داخلكمه". راحـت عينـاي تقـرأان البيت مـرة أخـرى كمـا لـو أنّ الحبـر علـى الصفحـهة فَـد سـحبهما إليـهـه
توقَف الوقَت، للحظــة فقـط. وكان عقَــي متشــابكاً بيـن فكـرَ المـوت والشـعور بالذنـب، وعجـزت عـن فَراءة كلمـة أخـرى مـن هــنه

يزمـجـر فـي أذنــي ويصـم أذنـيّ .

أغلقت الكتاب ودفعتـه فـي حفيبتي. لم يسـبق أن غـادرت الفصل، لكنّتـي اتجهـت الآن نحـو الخـارج. فلحقـت بـي السـيدة هيـلارد وهـي تصيـح: "ديكلانغ"،
 لكنّنـي لـم أهتم حتـى. "انتظر . أخبرني مـا الذي حدث للتو".

قلت بصـوت عـالٍ وغاضـب：„أكـره هــناله．ــمّمّ التفـت إليهـا فـي

لم تتفاعل مع غضبي ولم تحاول تهدئتي．＂لماذاء＂
انفتـح بـاب أسـفل الـرواق، وأطلّ هـدرس آخـر برأســـهـ ه فرآنـي فـي

إلـى السـيدة هيــلارد .

قال：＂هل تريدين مني الاتصال بالأمنڭ＂．．بالتأكيد ．

 مكانه، لكنّهـا تتجاهلـه．وقَالت：מاذهـب إلى المكتب．هـلّا انتظرتـي هنــك؟＂

بـدا جسـدي كأنّـه على وشـك الانهيـار، لا يشــد بعضـه إلـى بعض سـوى الطريقـة التـي تنــرز بهـا أصـابعي فـي راحتي، لكنّني مـع ذلكـ اسـتطعت أن أومـئ．
قالت：„جيّد، سـأكون هناك بعد الصف＂．

## 米米米

بنيـت مدرســة هـاميلتـون الثانويــة منــن أكتـر مـن ثـلانيـن عامًا، وبإمـكان المـرء رؤـــة مـرور الزمـن فـي الأماكـن التي لـم تشـهـد الكثيـر مـن التحسـينات، وكان المكتـب الرئيسـي أحدهــا．كانـت أسـطـح مناضــد المكتـب ذات لـون برتقالـي زاهٍ مـع بقـع تقشـر طلاؤهـا ． وكانت الجـدران المؤطّرة ذات لـون أبيض لامـع، أعيـد طلاؤهـا عدّة

مـرات حتى بـدت كأنّهـا لا تـزال رطبـة. وقَد قامـت الإدارة بعمـل لائقَ فـي محاولــة اســتقطاب الطـلاب، بتختصيـص مسـاحـاحة صغيـرة علـى الجانـب وُضعـت بهـا مقاعــد فـخمـة وطاولــة مســتديرة وأرفـفـ مـن كتيبـات الكليـة وكتيبـات التوجيـه. عندمـا اجتـزت الأبـواب الرئيسـية، أردت أن أسـأل عـن غرفـة المرضـى، لكن الشـيء الوحيـد الأسـوأ مـن انتظـار المدرســـة كان انتظار والدتـي. نظـرت إلـيّ إحـدى السـكرتيرات، واســهـها بيفرلـي ســــنـدرز.
 تجـاه أطقـم السـترات المزركثــة. كانـت تخــوض إجـراءات طــلاقـ


 ضتخمُا، حتـى صـوت أنفاسـي فـي أذنـي. لـم تتوقَف السـيدة ســاندرز عـن الرقَن، وقالتت: „سـأخبر السـيد ديفيـجليـو أنّك هنــا".
كان السـيد ديفيـجليـو هـو نائـب المديـر، وهــو المسـؤول عـن التعامـل مـع مشـكالات الطــلاب. وفـد كنـا صديقــن رائيـنـن وأقصــد بهـذا أنّنـي أفضــل أن أغلــق البـاب علـى يــدي علـى أن أجلس معـه في مكتـب واحـد ـ لا سـيهـا فـي هــذا الوقـتـ.
 لقـد طلبـت منـي السـيدة هيـلارد أن أنتظرهــا هنـا ".
 قدمـي، ثـم نظـرت إلـى السـاعة فـوق البـاب، وقالت: „لـن يـرن الجرس قبل عشـرين دقيقـة أخرى".

ارتميـت علـى أحـد المقاعـد وحاولـت أن أجعـل أفـكاري تسـتقر، لكنّهـا أبـت ذلـك، فرحـت أَــرأ رسـالة جوليــت مـجـدّدًا ـ وتـــاءلت كــف سأشـعر إذا مـا ســمعتها تقـول هــذا الـكلام أمامـي. ليت بإمكاني التحدّت معها الآن.
أرغب في أن أقول لها أرجوك، أرجوك /عثري علي. كانت لتقول أهذا أنتى يا للقرف. أيّها المهووس الكبير. قالـت السـيدة سـاندرز: „ليس هـن المفتـرض أن تسـتخدم الهاتف في أثنــاء وقَت الدراسـةه". طرفت عيني، وقلت: „أنا لست في الصف". زمّت شفتيها، وردّت: (من فضلك ضنعه جانبًاه. تهدت وأعدته إلى حقيبتي. بحلـول الوقَت الــني دق فيـهـ الْجـرس، كان غضبـي قـــد تسـرّب تـاركًا مكانـه للقلق والاضطـراب. كان هــذا جـرس الغـداء الأول، وقـد بـدأ الطـلاب يفـدون إلـى المكتـب لأسـباب مختلفـة. لكـن لا أحـد
 رحت أحصي الدقائقَ، حتى بـدأت أتسـاءل إن كانت فَد نسيت. وففي غضـون خهس دقائق بعـد الجرس جاءت السيدة هيـلارد تلهث، حاملـة حقيبتهـا على كتفهـا وفــد اعتـرى وجههـا شــيء مـن التوتـر .
 تتفسـت الصعـداء. "لقـد انتظرتــي"،
"لثـد طلبـتِ منّي هـذاه، . لكنّنـي شـعرت بعـد ذلك بالغباء لجلوسـي هنـا والانتظار .
"أنـا سـعيدة أنّك فعلت،. ــَّمّ أومـأت نحـو اليسـار في اتجـاه أحـد الأبواب. "لنذهب إلى إحدى قَاعات الاجتماعات". كانـت قَاعـة الاجتماعـات هـي الهـكان الـذي تـذهــب إليـه حيـن لا



 الفصـلى
 الإضـاءة تذكرنـي بزنزانــه الـحجـز فـي مركـز الشــرطة. والآن بعــد أن ابتعـدت عـن تلك الأجـواء، لا يــكنتـي إعـادة خلـق الغضـب الـذـي دفعنـي إلـى الخــروج مـن الفصـل. "لا أدري". "مـا الذي كان مزعجًا كثيرًا 5 " كل شيء. "لا شيء". "هل ضايقك اللورد بايرون؟" قَالـت ذذلك بصـوت جـاف، مـا أنـار دهشـتي. لكن لـحسـن الحـذ، كنـت أتقـن السـخرية. (شـيء مـن هــذا القبيل، نــم". جلست على كرسيها ، ثم ستحبت كتابًا من حقيبتها . "هـلّا قَرأت القصيدة الآن؟ قَل لي مـا رأيك؟"، تججمّع العرق بين عظمي كتفي مرة أخرى. (إنّها فصيدة غبيةه.

رفعـت حاجبيهـا دهشــةُ وفالــت: "إذن، ينبغـي ألا تشـكل مشـكلة كبيـرة بالنسـبة إليـك،.،
كانت محقّة. هــذه مـجرد كلمـات، ينبغـي ألا تكون لهـا أي سـطوة
 مـرة أخـرى.
لا يـكن للعاله أن يهب بهججةً كتلك التي يسلبها .
أغلقت الكتـاب. وراحت أنفاسـي تَسـارع داخـل رئتـي كأنّنـي فـزت
في سـبـاق.
لـم تتفـوّه السـيدة هيـلارد بـأيٌ كلمـة. لقـد كانـت صبـورة ولا
تتفاعـلـ .
جلسـت دون أن أتحـرك وقتَا طويـلًا ثـمّ انزلقـت يـداي علـى حافـة
الطاولة.
ظلّت تنتظر .
وفـي الأخيـر، بــدأت أنفاســي تتباطـأ، لكنّنـي لـمَ أسـتـع النظـر
 مـن سـماعي. "القـد قـرأت أمـي القصيـدة فـي جنـازة أختـي . أنـا لا . .
لا أريـد قَراءتهـا مـرة أخـرى".
 قربـت كرسـيها منّـي ووضعـت يدهـا علـى يـــي، وقاـلـت: „أنــت فتـى
 تجمّدت في مكاني، محاصرًا بكلماتها • أنت فتى ذكي، ديكلان. ودون أن تطابـب منّـي الحديــت عـن كيـري، تابعـت: „فـي المـرة القادمـة، إذا كــت تواجـه مشـكلة، يمكــك فقـط إخبـاري".

أطلقت زفـرة وسـحبت يـدي بعيـدًا ـ كــت أظـن أن لديهـا شـيئًا ذا مغـزى لتقولـه. "انعـم، حســًا"). „هـل تعتقـد أنّـك لا تسـتطيعث"، كان فـي تعابيـر وجههـا تحــد"، وأردفـت: "لقـد نجـحـت فـي هــنا للــو، ألــس كذلـك؟"، حسنًا ه هذا صحيح.
فكّـرت فـي جولييـت فـي الســيارة، حيـن أخبرتــي كيـف كان بإمكانـي أن أطلـب منهـا فقـط حـذف تـلك الصـورة. لا تـزال السـيدة هيـلارد جالسـة بصبـر، لكن الكثافـة في الغرفـة

 الفصل. وإذا كانت هنـاك مشـكلة، يمكتك فقـط إخبـاري". لم أهل شيئُا ردّا على كلامها، إذ لم أكن أدري بمـا أرد . "هل تثق بي5"
لا، نعم، ربّما . „لا أدري".
"هـذا منصـف بمـا يكفي". تـمّ التفتت نحـو حقيبتهـا مـرة أخـرى وراحـت تبحـت فـي مجلـد مليء بـأوراق العمـل ومواضيـع الطـلاب، وقالت: „إذا كنـت تريـد الابتعـاد عن اللورد بايـرون، فسـأعطيك شـيئًا آخـر للعمـل عليـهه،.

مـن حقَيبتهـا، فســأخرج مـن هنـا .
وضعت ورقَّ مصورة على الطاولة أمامي. كتب عليها إنفيكتوس. بقلم ويليا إرنست هينلي.
"يقرؤهـا طلابـي في برنامـج التعييـن المتقـدم، لكنّني أعتقـد أنّـه يمكـك التعامـل معها ".
شـعرت بالخـوف مـن قـراءة المقطـع الأول. ورغبـت فـي أن أجعّـد

يـا لـي مـن جبـان. ألفيـت نظـرة إلـى زاوـــة الصفحــة حتـى لا لا أضطـر إلـى قــراءة المزيــد، وقلـت: „هــل تريدـــن منّـي أن أقرأهــا الآن؟"

 دفعت الورقة في حقيبتي وقلت: ״بالتأكيد .. أيّا كان". "ديكالان".
كان اســمي مثقـــلُ علـى لســانها، ولكـن دون نبـرة تحذيـر؛ مــا
جمعاذـي أنـردّد. .
"امنحني فرصة. اتفقنا5٪"

وخرجـت مـن الغرفـة .

## الفصل التاسع والعشرون

## [TheDark@freemail.com](mailto:TheDark@freemail.com) من:الظلام

 إلى: فتاة المقبرة >cemeterygirl@freemail.com> المنرم التاريخ: الاثنين 7، أكتوبر الساعية: 2:15:44 مساءُ الموضوع: الشعرهـل سـبق لـك أن فـرأت قصيـدة رالشـباب والعمـر، للـورد بايـرون؟ إنّها أسـوأ قصيدة فـي العالـم. إذ تـدور كلّها حـول تلاشــي الهـوت. لقد قرأتها أمي في جنازةأ أختي.
 شـيئًا كهـذا فـي جنـازهَ كنـت أفضـل هقطعًا مـن الكتاب المقـدس، وإذا كنت تعرفينتـي فهـذا يعنـي شـئئًا هـا .
قرأنـا القصيدة فـي صف اللعة الإنجليزيـة هـنـا الصباحـ حسنًا ، أنـا لـمرأقرأهـا وغادرت الفصـل .
لذا يمكنني فهم حادثك الوشيك مع الحـجز.
ســألتني إن كان أيّ شـخص آخـر يعـرف الحقيقـة كاملـَ حـول مـا حــث هـع عائلتي. حسنًا ، يعـرف صديقـي الحميم معظهها . لكن لو أَعتقـد أنّهـ يعـرف كـم مـن الوقت استـمركل ذلـك. وهـذا لا يهـم الآن، أليس كذڭلكى
 لـمَ يكـن ذلك كلّهـه خطئـي، لكـن بعضـه كان كذلـك .

 خمسـة عشـر فتُّى فقـط.




 ســألتقي بـه وســيكون مروْعَعـا. لن يكون كذلك، أعلم هذا . لكنّني ما زلت متوجسة.

 أنا أجده رائًا .

وجـدت لـدى السيد جــراردي مججموعة مـن الطـلاب في مكتبـه





 كانت تظهر لقطة لنملـة تزحض عبر حبيبات سـكر فوق الخشـبـ. أحببت التركيب، مـع علبة سكر ممزقـة غير واضحـة في الخلفية.

جـاء صـوت السـيد جيـراردي مـن خلفي: nأنـا أحـب هـذه، أيضًا . آمـل أن تَظّل على هـذا المنـوال". "هي طالبة جديدة؟"،
"لا، بـل طالبـة هـن الصـف الثالــت. كانـت تحـاول مـلـء اسـتمـارة المـواد الاختياريـة، واكتشـفت أنّ لديهـا موهبـة فـي التصويـرش. تـــمٌ صمـتَ، وأبقيـت عينـي على معـرض الصـور الفوتوغرافيـة. لــم أكـن
 يتحـدث عبـر كتفي: ״هـل أردتِ رؤـــة الصـورة التـي كانـت فـي ذهنـي لغــلاف الكتـاب السـنوي؟" بــا وجـودي هنــا بعــد فتـرة ابتعـاد طويلـة كأنّنـي أخـون ذاكـرة أمـي بطريقـةَ مـا، لكـنْ الفضــول كان يدفعنـي. بللـت شــفتي، وقلـت: "بالتأكيـدهـ، .
اسـتدار، تـاركًا لـي أن أتبعه، ففعلت. وأدار الشاشــة على مكتبه حتّى أتمكـن مـن رؤــة الصـورة.
توقَفت عـن التتفس. فقـد ظهـرت على الشـاشــة أول صـورة كــت فــد التقطتهـا يـوم الخميـس. صـورة ديـكلان وريـف يِجلسـان فـي سـاحة المدرســة علـى طـرف، وعلى الطـرف الآخـر تُؤدي قائـدات المشــجعات رقصــةُ. لقـد عرفـت هـذا ـ فـي هـكان مـا بـداخلـي، علمـت أنهـا سـتكون هـذه الصـورة.

فــال الســيد جيـراردي فـي عجلــة: מلقــد أحببتهـا، أعتقــد أنهـا سـتكون غلافًا متاليتا بسـبب المسـاحة السـالبة بينهــا ـ فالمشـجعات يرمــزن إلى روح المدرســة والعمـل الجمـاعي، ويمكـن أن يكون نصـف

الصـورة هــنا فـي المقدمـة، بينمـا يهكـن أن يكـون الولــدان فـي الخلف، ويرهـزان للصداقَة والعزلـهَ التـي يشـعر بهـا الجميـع أحيانًا فـي المدرســة الثانويـة..."
خرج صوتي أجشَّ وقلت: "لست متأكدةَ،. "(لست متأكدة؟؟" "يِجب أن أطلب الإذن أولاًا".
 الآبـاء علـى وتيقــة إخـلاء المســؤولية. لــذا لسـنـا بـحاجـهـة إلـى إذن فــردي مـن أجـل صـور للكتـاب السـنوي. . ."

 يـرام مـع نشـرهـا علـى غــلاف الكتـاب السـنـوي لعـام تـخرجنـا ـ ولـــم تكن لـدي فكـرة عـن عـدد الكتب السـنوية التـي تصــدر كلّ ســنة، ولكـن
 "لا، بل أوصـد الفتيين".
اعتـرت وجهـه أمـارات الحيـرة، وفَال: "حسـنًا، هـل تعتقديـن أنّ الأمـر قَـد يسـبّب مشـكـلهَهـ"

مـا زلــت أفكـر فـي محادثاتـي مـع "الظــلام" حـول طرقنـا فـي الحيـاة إن كانـتـ مقـــّرة. وبــدا أنّ القـدر عــازم علـى نوجيهـي نـــو مسـارات ديـكلان مورفـي وريـفـ فليتشـر . "ليست.. لديّ أي فكرة").
تردّد السيد جيراردي، ثمّ قال: "هل هناك شـيء تـخفينه عنّي؟" كانت كلماته حذره، وقد أبعدت انتباهي عن الشاشة. "مـاذا؟"،
"يبدو كأنّ الأمر مهم جدٌا . وأنا أحاول معرفة السبب". „أنا فقط .. أريد أن أتأكد من أنه لا بأس من ذلك". تفحصني ثمّ قال: "هل تريدين أن أسـألهمـا؟") أدرت هـذا السيناريو في ذهنـي. مـدرس غريـب يسـألهـا إن كان يسـمحان باسـتخدام صـورة لـم يرغبـا في التقاطهـا كفــلاف للكتـاب

## السـنوي.


الخميس.
حينها قلتت بسرعة: „لا، سأطلب منهما أنا ذلك".
رمقنـي بنظـرة مشـجعة، وقال: ״وبعـد ذلك يمكــك تعديـل الصورة
بنفسك؟"
فجـأة شـعرت بالحاجـهة إلـى الخــروج مـن هنــا : رنــمى، بالتأكيــد .
 لــ أنتظـر حتّى إجابـة، وهرعـت مـن الحـجـرة كأنٌ بهـا قنبـــة سـتـفجر بعـد العـد التـازلـيـي.
كان موقـف الســيارات شـبه خـالٍ حــن خرجـت مــن المدرســة. وكانـت السـيارات الوحيـدة المتبقيـة هـي للطــلاب الذيـن لديهـم التزامـات رياضيــة أو نـوادٍ، فيمـا لــم يكـن لــدي أي التزامـاتـ أوه، وهناك ريف وديكانان

كاتـا يقفـان خلـ ســـارة ديـكانلان، التـي كانـت بالضبـط كمـا
 فـي ضـوء الشـمس. وكانـا يتكئـان علـى البـاب التخلفي، وديـكالان يحمـل ســيجارة بيـن أصابعـه.

توقفـت تحـت أيكـهة صغيـرة مـن الأثــجار فـي منتصـــ موقـف

 التقطـت تلـك الصـورة. وكان علـيّ أن أتجاوزهـهـا للوصـول إلـى سـيارتي، لكنّ النظـرة فـي عيني ديكلان ذكرتنـي بـمزاجـه المختلف
 مرحبًا ، أردت أن أسألك شئًُا . ماذا؟
"هل تتعقبين الآخرين دائمًا S5، صـاح ديكانلان.


 "(رّم أشأ أن أنطفّل على.. أيا كان"،
 „إنّنـا نقتل الوهَتِ".
"أنت تعلم أنه لا يُسِح لك بالتدخين داخل حيّز المدرسةه".


$$
\begin{aligned}
& \text { جــّا بشــن عـادة التـدخيـن الخاصــة بـي". } \\
& \text { „أكره التدخين، إنّه مقرف". }
\end{aligned}
$$

خرجـت الكلمـات مـن فهـي قبـل أن أفكـر فيهـا حقًا وهيّا وهيّأت
نفسـي لتلفـي وقاحتـه، أو أن ينفـض الســيـجارة فـي وجهـي.


لـم أكـن أعـرفـ،.

لـو نبتـت لـه أجنحــة لكــتُ أفـلّ صدمـة منتّي فـي هــنه اللحظـة.
 ذـلك على مظهـرك صعب المـراس؟" "سـأتدبر أمري".
صنق ريف ببطء، ثم أحنى رأسه في اتجاهي وقال: "شكرًا جزيلاً، أنا أكرهها أيضًا".

رمقـه ديـكلان بنظـرة سـاخرة، وفـال: nااخـرس، ريـفه،. ثـمّ عـاد بنظـره إلـيّ، وتفحصنـي مـن الأعلـى إلـى الأســل، وقـال: מأمــا زلـتـ خائفـة هنّيك" ."لا"
"إذن لماذا تقفين هناك؟"
لا أعـرف إن كانـت هـذه دعوة لـلانضمـام إليههـا أم مـاذا، لكنّنـي اقتريـت بضـع خطـوات، وسـألته: ״لهــاذا تقتـل الوفَت؟؟" هــز كتفيـه واتكأ على ســيارته، وقـال: "ربّهـا هنـاك ثـلانـة أماكـن هسـموح لـي أن أكون فيهـا ـ وهــا المـكان ليس قريبُـا مـن زوج أمّـي".
 إلـى النقطـة التـي أعجـز فيهـا حتـى عـن الاسـتماع إلـى مــا يقولـهـه بــا رائعًا فـي ضـوء الشـمس الــني أبـرز اللـون الأحمـر فـي شــعره وأضــاء وجهـه بغـض النظـر عـن تعابيـره. كان بإمكانـي أن أتأملـهـ طـوال الــوم دون أن أشــعر بالملـل. „ظنـــت أنـك تلتقـط صـورًا مـع ســـارتك مـاســتانغ القديمـةه،.
اتخذ وجه ديكلان ثُباتًا فلم أدر إن كنت قَلت شيئًا خاطئًا . حينها أطلق ريف صفيرًا منخفضًا، وقال: "هذه كلمات قتالية"..

ردّ ديـكالان: „هـذه ليسـت سـيـارة مـاسـتانغ". وبـدا منزعجُـا بشــن
السـيـارة أكثر مهـا كان بخصـوص السـيجارة.
"حسنًا، مـا هي إذنگ"

أنـا متفاجئ".
"تبدو كلها متشابهة بالنسبة إليّ").
حينهـا أشـار عبـر موقفـ الســيارات إلـى سـيـارتي هونــدا هـن طـراز قديـم، وفَال: „تــك لا تبـدو مثل هــنه"، ورفـع إبهامـه نـحـو سـيـارته، "تمامُـا كمـا لا تتشـابه هاتـان الســـارتان". وأشـار إلـى ســـارتين فـي الطـرف الهقابـل إحداهـــا شـاحنة صغيـرة والأخـرى ســيارة سـيـدان

بأربعـة أبـواب.
"إذا كان هذا رأيك).
حينهـا سـحب هاتفـه مـن جيبـه وفتحـه، وقـال: „انظـري، ســأريك
كيـف تبـدو ســـارة مـاسـتانغ".
أمسـك ريـف الهاتـف، وقـال: „لا، لـن نبـدأ فـي هــذا مـجـدّدًا ه. ثـّمٌ


الذهـاب علـى كل حـال".
تقدّمت خطوة أخرى إلى الأمام، وسـألته: "إلى أين تذهبان؟" لا أدري مـا الـذي جعلنـي أسـأله، لكـن مـا كنـت متأكـدة منـهـ أنّنـي لا أريـده أن يفـادر . وكهـا هـو الحـال في كل مـرة تجمعنـا فيهـا الحيـاة معًا، بــدا أن هــذه اللحظـة هـحكـوم عليهـا بالانتهـاء قَبـل أن أكـون مسـتعدة لذلـك.

تبـادل ريـف نظـرة مـع ديـكالان تـم ابتســم مـن تـحـت قَلنــوته، وڤـال：„المجالســة الأطفـال، هـل ترغبيـن فـي أن تـأتـي معنـا5ـ＂
"بيبي دول؟"
أومـأ .

حينهـا فَال ديـكالان متهكمًا، وفـي عينيـهـه شـيء هـن التحـدي：
＂خائفـة؟＂
＂لا على الإطلاق، لنذهب＂．وكنت أكذب．

## 米米米

كان منـزل ريـف صـورةً طبق الأصـل عـن منـزل روان：حيـث يتكوّن مـن طابقيـن معدّلـــن مـع نصـف سـفلي مفتوح، ومسـاحة طويلـَ مـن العشـب المـؤدي إلـى الشـارع．ويتمـــز منزـلـه بواجهـة جانبيـة زرفَـاء

 منــازل هــا الشـارع وأعـرف طريقي داخلهـا ـ وعلى غرارهــا ، لـم يكن فـي منزلـه مـا يثـير الدهشــة
هــذا غيـر صتحيـح، فهـا صدمنـي كان رؤـيـة والدتـه، وحينهـا أدركت أنّ ريـف مُتبنّى．

راحـت كل الحقائـق التـي أعرفهـا حـول ريـف تتخـذ مكانهـا الصـحيـح فـي نتابـع ســريع، كمـا لـو أنّ عقلـي فـي حاجـة إلـى ربـط
 إبعـاد رــف عـن والــده، لكنّنـي لــم أنتبـه لذـــكـ

فَال ريـف إنّ والدتـه سـتعمل فـي فتـرة مـا بعـد الظهـر، بالإضافـة
 كلاسـيكية ضيّقـة، وليـس امـرأة ذات شــعر فصيـر ومنحنيـات مثيـرة

 محظوظـة لدعوتـي إلـى منزلهـا .


 ينبعـت منهـا مزيــج مـن رائحــة الفانيليـا والسـكر وبـودرة الأطفـال. وحيـن وصلت إلـيّ همسـت: اسـعيدة جـنّا بلقائكـ . ناديني كريستين"، ودعتـي إلـى الـنــزلـ
 أشـعر بالغبـاء: „مرحبًا، أنـا جوليـيـت").
اقتـرب ديـكالان بمـا يكفـي للتحـدت بصـوت منخفضض، وفـال: "لا بـدّ أنّ الطفلـة نائمـهـة .
لامسـت أنفاســه أذنـي فبعثـت حـرارة علـى خــيّ، وقلـتُ: „أوه، ســاكون هـادئةً،.
همسـت كريسـتين: מلا عليكك، فقـط اذهبـوا إلى الطابق السـفلي



الذهـاب إلى مكتبي".
 النـزول إلـى الطابـق السـفلي وإحــداث بعـض الضوضــاءءـ،

إيحائيًا
قَّعتـه كريسـتين وقاَلـت: „فلتذهبـوا إلـى الطابـق السـفلي. وأنـا
لــــي عمــل للقـــام بـهـه|.
 فَط، لـم تكـن موجودة بمـا يكفـي لرؤــــة أصدقائي يأتون إلـى المنـزل


كان الطابق السـفلي مغطى بأرضيـات خشبية، وكانـت المسـاحة برمتهـا مفتوحـه على بعضهـا ـ وفـي إحـدى الزوايـا، كان هنـاك تلفــاز
 بابـان يؤدـــان على الأرجـح إلـى غرفــة الغسـيل والحمـام . فيمـا ضمّـت الزاويـة الثالثــة حصـائـر ملونــة ولـوح لعـب وصنـاديـقـ مــن الألعـاب مكدّســة بعنايـة على طـول الجـدار ـ أمّـا الزاوـــة الأخيـرة فـكان نصفها

 الأوزان الحـرة مثبتـة علىى طـول الجـدار أســلَ صــِّ مـن المرايـا . ألفـى ريـف نظـرة إلى ديـكلان، وتبـادلا رســالة مـا دون إفصـاح،
 شـيء مـو؟"
سـحبت نفسًا لأجيبـه، لكـنّ حلقي كان ضيّقًا . فقـد كان وجـودي فـي حضـور أمّ مُحبـهَ يذكرنـي بهقـدار مـا فقدتـهـ . وقـد انغلق عقلـي بينمـا شبك الحـزن التـروس داخـل رأسـي.
 أن هـربـت مـن الحفـل الراقَص. والآن أنـا.. هــاذاء أختبئ؟


وأخـذ الشـعور بالذنـب ينـخـر صـدري بشـدّة، وشـعرت أنّنـي أرضـخ
لقوته .
مـا عساي أقول لها؟آسفة يِ أمي. لقد كنت مفتونة بصبي.

 عينـي لأحجـب دموعـي. وضعـت طبقًا على طاولــة خلـف الأريكـة، وصعـدت الــرج على رؤوس أصـابعهـا تقريبًا.



النعومـة تفاجئنـي . فطرفت لــه بعينـي ـيّمّ فال مجدّدًا : „أنتِ بخير"، أعجبنـي هـذا، كــف كان واثقُّا جــُا . فهـو لــم يقـل "هــل أنـت بخيـر؟" لــم يســأل عـن الأمـر. أنت بخير.

 وأخـذ فطعتيـن مـن البسـكويت مـن الطبـق، ومــدّ لــي واحـدة وقـال: "خـذي، كُلمي إحساسـكـ،.

كنـت علـى وشــك الرفـض، لكـن بعـد ذلـك ألقيـت نظـرة إلـى البسـكويت. كنـت أتوفَع شــيئًا معتــداًا كبسـكويت الســكر أو رقائــق الثـوكولاتة. لكنّه بــدا كفطيـرة هصفـرة يتـلألألا السـكر أعلاهــا، فســألته "هـا.. هــــأاگ"

فـردّ ريـف: "بسـكويت فطيـرة البقـان". وفــد أخــذ نـحـو خهـس حبّات منــه، وريّمـا يكـون فَـد دفـع اثـيـن فــي فهـه دفعـهُ واحـدة. "يمكنـــي العيـش عليهـا لأيـام،.
أخـذـت القطعـة التـي قدمهـا لـي ديـكلان، وقضـمـت قَليـلاً مـن الجانـب. إنّها رائـــة.
نظرت إليه بشكل جانبي وقلت: „كيف عرفتى"

الأمـارات،.

قال ريف ببطء وتروِّ: "سـأحضر بعض المشروبات الغازية ". "سـأحضر لك واحدة، اطرفي بعينك مرة إذا كنت موافقة"..

يمازحنـي لكنّهـه مـزاح لطـيـف وودود . فطرفـت مـرة واحـدة.
هذا جيّد . أنا بـخير . كان ديكلان على حق.

صاح ريض: „أخرجيه في كيس الملاكمة، هذا ما أفعله". اتسعت عيناي، وقلت: "حقًا؟؟"
ردّ ديكـلان: „افعلي مـا تشـائين. فبهجـرد أن نفعل شـيـئًا ذا معنـى، ستستيقظ الطفلةه..
عـاد رــف حامــلًا ثــلات عبـوات مشـروبات غازيـة، وقـال: ״إنّنـا نفعـل شـيئًا ذا معنـى الآن، . ســألته: „هل نفعل حقًا

نظر إليّ مباشـرة وقال: "كل لحظة لها معنى".


 والشـعور بالذـنـب.
أطلقَ ديـكالان تنهيـدةً وفرفَع غطـاء الصـودا ، وقـال: „وهنـا حيـت
يبـدأ ريـف بإخافـة النـاس".
قَلت وأنـا أشــر كأنّ هــه الظهيـرة لا يمكـن أن تكون أكتر ســريالية مـن هـذا: :(الا، أبدًا ه. هنـاك شـيء مـا في كلام ريـف يسـرق بعضًا مـن
 نفس القـدر مـن الأهميـة التـي تحهلهـا زـــارة قبـر أهـي. ليتتـي كــت أدرك كيـف أعـرف إن كان هـذا مســارًا مـن المفتـرض أن أسـلكه. .„لا،
 هـزّ ريـف كتفيـه وأخـذ رشـفة مـن الصـودا . „إمّا هـــا أو يمكنـنـا إحضــار عجينــة بـلاي دو".
اتجهنـا إلـى تلـك الزاوــة مـن القبـو • وجلس ريـف علـى مقعـد رفـع الأنقـال مباعدًا سـاقيه، بينمـا جلس ديكالان على كـرة يوغا واتكأ على
 هـذه هـي مسـاحتهما الخاصـة، تمامُا كالطريقـة التـي نـحتـل بهـا أنـا وروان غرفتهـا أو الأريكة الفخمـهـة في الطابق السـفلي مـن منزلـي. لـم أكن بالشـخص العنيف، لكـن ضـرب شـيء مـا بـدا جيّــــا حقًا .



وظنتنت أننـي قَـد خلعـت كل مفصـل فـي كل إصبـع مـن أصـابعي، لكن
 أسـابيع. لقـد كان شـعورًا رائعًا . أحتـاج إلـى واحـدة منـل هــنه فـي قَبو منزلنـا .
ضغطت على أسناني وسحبت ذراعي لفعل ذلك مرة أخرى. "على رسلك". وأمسكت يدّ ذراعي في منتصف التسديدة. وقفـت هنـاك لاهثـة، وقــد أمســك ديـكلان بمرفقَي، وحاجبـاه مرتفعـان مـن الدهشــة.
فَال: „إذًا .. حسـنًا، لا أريـد أن أكون متحيّزًا ضـد النسـاء، ولكـن بعـد الطريقـة التـي تحدــــتِ بهـا عـن الســـارات، لــم أتوقَع منــك أن تسـددي ضربـة كهـذهن..
تراجعت واعتدلت في وقفتي، وأنا أشعر بالحماقة. . (آسـةة)..
 فقـط لا أريـد أن أشــاهدك تكسـرين معصمـك".. "خـني". وفَف ريـف نصـف وقفـة، ومـدٌ إلـيّ بـزوج مـن القفـازات المبطنـة السـوداء. ــمّ أزاح قلنسـوة قَميصـه، فتسـاءلت إن كان يشـعر براحـة أكبـر فـي حضـوري أو أنـه شـعر بالـــفـء ففـط. „إذا كــت

انطلق صـوت حـاد مـن جهـاز مراقبـة الطفلهَ، فتهض ريـف قَائـلُ :

 أحمـل زوجيـن مـن القفـازات، فشـعرت بشـيء مـن السـخافة والقليـل مـن الإحـراج وبعض الحقـارة.

حينهـا فَال ديـكالان بصـوت حـادٌ يـحمل مـن التحدي أكثـر مـن أي وقت مضـى: „هـل سـترتدينها أم مـاذا؟"،
اسـتفرق الأمـر منّي ثانيـة لمـلاحظـة أربطـة الفيلكـرو عنـد الرسـغين، لكنتـي سـرعان مـا مررتهـا علـى أصابعـي. لفــد كانـت مزيجُـا مـن قفـازات المـلاكهـة والمفـازات بــلا أصـابـع مـع حشـوة

لـو اسـتمررت فـي التفكيـر فـي هــذا الأمـر بشــّة، فسـأخرج مـن البـاب الأمامـي، لذـلـك أغهضــت عينـي وســدّدت.


 وارتـدّت الضريـة عبـر جسـدي، فاسـتقر نـوع مـن الـدفـ، فـي بطني، وفقـدت العـدّ بعدهــا . "افتحي عينيك".
فتحتهمـا، ووجدتـه هنـاك ممسـكا بالكيس مـن الخلـف ولهـذا لــم يكن يتأرجـح. فتسـاءلت منـن كـم مـن الوقـت كان يقف هنـاك. حينها قال: „اقتريي أكثر"). فاقتربت محدّقهة إلى عينيه الزرقاوين قال مرة أخرى: „اقتربي".
 أعتقـد أنّ هـذا كان بسـبب الجهـد المبـذول، تـّمّ قَـت بهـدوء: رقريبـة

تفحصت عيناه عينيّ، وقال: „لا تريدين الوصول إليه").

أردت أن أكـون خجولــة، لكـنّ صوتـي خـرج جـادًا : „هـل وجدتـــي

## أَقوى مهـا كـــت تعتقـدكَهِ

„أنت قويّة تمامًا كما اعتقدت".
حملـت الكلمـات أكتَر ممـا ينبغـي، ولـم أكـن متأكـدة تمامُــا مـن السـبب. قــد تكـون كل لحظــَ ذات معنـى، لكـن هــذه اللـحظـَه كانـت

أكتر .
وثبـتُ على مشـط قدمـي وضربـت الكيس، كأنني محمـد علي أو شـيء مـن هـذا القبيل. على الأرجـح أنّنـي بـدوت سـخـيفة. أمـال رأسه، وقال: "هيّا، اضربيه"،.




 وكنت أريد أن أرى المزيد من هذا الجانب منه.
رن هاتفـه فأخرجـه مـن جيبـه . وبعـد إلقـاء نظـرة إلـى الشانــــة
اكفهـرّ وجهـه، فدــّـهـ مـرة أخـرى فـي جيبـهـ.
 "ألست مضطرّا إلى الإجابة؟"،
"سأخبره بأن هاتفي كان على الوضـع الصامت".
 نفسـه عنـاء إخراجـه مـن جيبـه هـذه المـرة. وفـال: (اسـوف يسنــــم فـي النهايـةه.،

تذكـرت أنّنـي التقيـت بــوج أمّـه فـي الشـارع، والطريفـة التـي
 "الستُما على وفاق"، .
 البريـة كيـف تقتـل النسـل الســابق ثلإنـات التـي تـتزاوج معهـاء علـى


 بدل الرد، وضـع ديكلان هـاتفه على الوضـع الصامت الـا وقفنـا هنـاك فـي صمــت للحظـة، وأنفاســنا قريبـة بعضنـا مـنـا مـن






 لـك أنـت وريـفى"
„الصورة التي كان ينبغي أن أطلب منك حذفها؟"
توقفت ونظرت إليه. „هل تسخر مني؟"،

أن أسـأل أولاً".
 إنّني لسـت مضطـرة إلى حذفها ،.

تـردّدت ونظـرت إليـه مـن فـوق القفـازات، وفَـد انقلـت بعـض
شـعري، وعلـَق بعينـي. "نعـمه، لـــد فــل"، "إذن مـاذا فعلت بها؟"

كان لا بــد لـي مـن ضــرب الكيـس مـرة أخـرى. "يريـد السـيد جيـراردي اسـتخدامها لغـلاف الكتـاب السـنوي". "لا، هل أنت جادّد5٪"

بأنتـي أريـد أن أسـألك إن لـم يكـن في الأهـر بـــس"،
 الهـدوء واللطـف. "يريــد أن يضـع صـورة لـي مـع ريـف علـى غـلاف الكتاب السـنوي".
"حسـنًا، نوعًا مـا . سـتكون فـي ظهـر الكتـاب". اكفهـرت مـلامتحـه
 فـي وجـه مـزاج ديـكالان قبـل أن يفـادر القطـار المحطـة . ״إنّه غـلاف ملفـوف، لذـلك سـتكون المشـجـات فـي المقدمــة، وسـتمتد المــورة إلى ظهـر الكتـاب لإظهـار الصداقَـة والعزلــة في نفس الوقَت..، "هـل أنـت مـجنونـهא" خرجـت الكلمـات منـه كالهديـر . وكانتـ عينـاه شـرسـتين، وكان علـيّ أن أجبـر نفسـي علـى تجنـب الانكمـاش. "لا

"أنــا لا أنتمـي إلـى ذلـك الغــلاف. لا أحتـاج إلـى تذكيـر أبـدي
 الكتاب السـنوي لأي شـخص آخـرش. وضـرب الكيس بقوة لدرجـة أنـه

ارتد على قفـازي، لكنّـي رفضـت الابتعـاد . „هـذا هـو أسـوأ عـام فـي
حياتـي، هــل تفهميـن؟" ،
راح الكيـس يتأرجـح، فاسـتخـدمت اندفاعـه لـردّه نحـوه مباثــرة. "مــا ظنـك بشــوري أنـا؟" وانكسـر صـوتـي، لكنّنـي لـم أهنـم. ״أنـا مـن

التقط الصـورة".
تجهّد وهو يلتقط الكيس.
كانـت أنفاسـي عاليـه وسـطـ هــا الصـــت المفاجـئ، وعجــزت عن فهـم تعـابيـره. كان لا يـزال غاضبًا، ولكن كان هنـاك شـيء آخـر.

صـدمـة، عـارء أو نـدم، ريّمـا .
لـم أسـتطع فهــهه ـ ـُـّمّ خرجـت منّـي الكلمـات متصـدعـه، وانهــرت
 بسـنة مـروعهءء أنـت لا تعـرف أيّ شـيء عنـي، ديـكاللان مورفيـي ت تجـاوز

ذاتيتك".
"دــك". ركض ريـف أســل درجـات الطابق السـفلي حامـلاً الطفلة وهـاتفُـا لاسـلكيًا، وبـدا صوتـه مُسـتعجـلًا ، أكثـر مـن كونـه مجـرّد حجـة

لوقف الجـدال. ״ إنّه آلان".
رحـت أمســح الدمـوع مـن خـدي، فيمـا أخــذ ديـكالان الهاتـف
ووضعـه علـى أذنـهـ. "مـاذا؟".
 مـرة أخـرى، قبـل أن يضيـف: "سـأكون هنـاك،. صمـتَ مـجـدّدًا ولكـن لفتَرة أقصـر هــذه المـرة، ثـمّ فَال: „آنـا لا أهتمه، آلان. أنـا فَادم". بعـد ذلـك ضغط على اــزر لإغــلاق الهاتف.

عـادت عينـاه إلـيّ، واختفى أيّ أنـر للطـف أو التعاطف. .افعلـي مـا تشــائين، جولييـت. أنـا لا أهتـم". ثـمّ التقـط مفاتيحـه مـن جيبـه وهـمّ بالمغـادرة.
سـأله ريف: „مـا الذي حدث؟ ديك، توقف. إلى أين أنت ذاهب5" ״إلى المستشغفى. لقـد أصيبت أمـي بهبوط فـي الضغط الدمـوي بينمـا كانـت تتــاول العشـاء. واتصـل آلان بسـيارة إبـعاف،. لـم ينتظر، وراح يصعـد الدرج.
حينهـا فَال ريـف: nانتظر .. ديك، انتظر .. دعني أسـتـعـي أمـي.
ســآتي معكـ، .
"لا يمكنني الانتظار".
الآن، أمكنني سماع الخوف في صوتيا
أتذكر هذا جيّدًا .
اجتاز الباب.
قلت لريف: „أعطني الطفلة، واذهب... اذهب معه،.

## الفصل الثـلاثون

البريد الوارد: الظلام
لا توجد رسائل جديدة.

لا أدري لمـاذا واصلـت تحديـت التطبيـق. كنـت فَـد غـادرت جولييـت منــذ سـاعة وتركهـا ريـف مـع الطفلـة. ولا أتصـور أنّ جولييـت سـتجلس وترسـل لـي رسـالة بينمـا تعبـت طفلـة صغيـرة فـي المـكان،


ذاتـه.
لكن في الوقت ذاته، تمنّيت لو أنّها تفعل.

 أو مكالماتـي
ظللـت أفكـر فـي المـرات الثـلات التـي اتصـل فيهـا بـي فـي منـزل ريف، وكيـف تجاهلت ذلك.





 أصيبـت بنوبـة قلبيـهَز ربّهـا فقــدت وعيهـا فقـط.

لكن لماذا أصيبت في قلب المطبخ؟
هـل كانت تحضّـر العشـاء. هــل جرحـت نفسـهاء مــا الـــي حـدت
بالضبط5
فركـت ذفنـي وتنهــتـ. كانـت الموسـيقى تتدفـقَ مـن مكبـرات صـوت علويـة، لكنّهـا كانـت مضبوطـة علـى محطــة لــن يسـتمـع إليهـا أي شـخصٍ سـويّ ـ لقــد كانـت مـن ذلـك النـوع مـن الموسـيقى التـي

 الإحصائيـات. واصلـت هــز رجلـي، إذ لـم أعــد أتمالـك أعصـابـي. حــن نظـرت إلى الأعلىى، توقفـت عينـي على ملصـق عبـر القاعـة

 تكن لـديّ أيّ فكـرة. ثـمّ أشـحت بنظري عن الملصـو، لتتوقف عينـي على ملصـق آخـر يتحـدث عـن أمـراض القلب. سـحبت نقسـي مـن الكرسـي، وقلـت: اســـأذهب لأســأل مـرة
أخـرى".

حينها جـاء صـوت ريـف نابتًا ومسـتقرٌا : „ديـك، لقـد سـألت قبـل عشـر دقائقـق.
كان على حـو. إذ مـا فتئت أسـأل كل عشـر دقائـق . وفـي كل هـرّة


ظلَّت المـرأة التـي تقـف خلـف الشــباك تنظـر إلـيّ باسـتمرار، وبإمكانـي القـول إنّنـي فـد بـــأت أثـيـر أعصـابهـا، أيضًا ـ وإذا حـدت وطـردت مـن هنـا ، فـلا أدري مـا الــنـي ســأفعله حينهـا.

ارتميـت على المقعـد ـ وكنـت أســـع خفق نبضـات قلبـي فـي أذني،
 أشــر بانقباض شـديد في كتفيّ وشـعرت بالحاجـهَ إلـى ضـرب شـيء مـا لأتخلص مـن الضفـط.

 أو أنـّه سـيقول شـيئًا فارغًا ولا معنـى لــه مـن فبيـل سـتكون بخيـر أو
 يعطونها مشـروُبا غانئـا الآن.



 أرسلت رسـالة نصية إلى آلان مرة أخرى.

لا رد.
اتصلت به وحُوّل اتصالي مباشـرة إلى البريد الصوتي.
لقد أغلق هاتفه.
ضـاق صـدري. وصـرت أكافـح لســحبي كلّ نفـس، ويأبـى حلفـي
 "أعتقد أنهّا تعاني من مرض ماه".
مال ريف نحوي، وكانت نبرته منخفضهة كنبرتي: "لمـاذا؟"
 هضطريًا تقريبًا وشـعرت بالرطوبـة في عينيّ، لـذا أبقيتهــا مثبتتــن على السـجاد. .

ظل هـادئُـا للحظـة، ثـمّ فَال: מكان ذلـك يـوم الجهعـة فقـط. يهكـن
أن تكون الأنفلونـزاه. .
هــزذت رأسـي. "لـمر يكـن الأمـر كذـلـك. لقـد كانـت بخيـر أمسس".
 تكـن بخيـر أمـس. كانـت تأخـذ قيلولـة في منتصـف اليـوم".
 العودة، حيـن سـألت إن كانتـ أمـي تشــعر بتحسـنـن " قالـت كريسـتين إنّهـا كانـت مريضــة نهايـة الأسـبوع المـاضـي أيضًا". لم يعقِّب ريف بأي شيء، فقد تذكر كلامها هو الآخر ربّها كانت أمي مريضة منذ فترة.
كل لحظـة لهـا معنى. أحيانًا تبـدو كلمـات ريـف كأنهـا إرهاصـاتـات حيـن أعيدهـا فـي رأسـيـ
فكل لحظة أجلس فيها هنا، أنا لست بجانبها.
اهتـز هاتـف ريـف، وكتـت أجلس قريبًا بمــا يكفـي لأســمعه.
 خــلال دقيقـة. وسـتبقى جوليـيـت مـع بيبـي دول حتـى يعـود أبـي إلـى المنـزل"،

كانـت كريسـتِن قادمـهة. ولــم أدرِ لمـاذا، لكـن هــذا جعـل الأمـر أكتـر جدّيــة.

لـم أسـنطع إيقـاف الدمـوع التاليـة التـي تدحرجـت علـى وجهـي.
 ربّمـا كانـت تحتضـر طـوال هـذه الفتـرة. ربّمـا هـي تفـارق الحيـاة الآن، وأنـا لا أعـرف ذلـك حتـى لأن آلان قـد أغـلـق هـاتـــهـ.
 أفضلـه على الخـوف. فقـد كتـت أفهـم الفضـب وأرحـب بـه حتى وهـو يزحـف على ظهـري ليتوغل بيـن كتفـي. أريد أن أقتله.

 ومرهقًا وخائفًا .
 لكــهـه لـم يفــلـ أردت أن أدفعه عبر الحائط.
صحت: „آلان،. وكان بإمـكان صوتـي أن يقطـع الفـولاذ، وأنـا فـي منتصـف طريقـي عبـر القاعـة قبـل أن يـلاحـظ أنّنـي أتجـهـ نـحـوه.
 "حافـظ على صوتـك منخفضًا ". وراح يمــرِ نظــره بينـي وبيـن ريـف وفَـد بــدا مندهشًا مــنـا أنّنـا هنـا
„أــن هـي؟" كانـت قبضتـاي مشـدودتين بشـدة لدرجـة أن أظافـري
قَد خلفـت أنصـاف أقمـار صغيـرة على راحتي.
"أريد رؤـتها ".
"تمالك نفسكک،، همهم ريف بجانبي. التفت آلان نحوي بعينين مرهقتين: ॥لا يمكتك ذلك. إنّها ..") قاطعته في تذمر: „القد كنت معها مدة ساعتين. أريد رؤيتها ". خيّم الإحبـاط على تعابيـره. (قلـت لـك ألاّا تأتي إلى هنـا ديكـي ديكلان. هــا شـخصي جـدًّا ، وهـو بيني وبين والدتك أفهـتـ..

لكـن لا، لــم تـأت حركتـي بالنتيجــة المطلوبـة. فقـد كان آلان مـطظوظا بوجـود جـدار خلفـه، واصطـدم بـه بـدل أن يقع على الأرض. أمسلك ريف بي، حتى لا ألحق به.



لكنّهـه مــع ذـلـك لــم يتحـرك. بــل وفَـف هنــاك يتنفـس بصعوبـة ويحـدق فـي وجهي. وفجـأة بـدت الطريقـة التـي وضـع بهـا ريـف كتفـه لاعتراضـي مبالغًا فيهـا .
اتجهت صوبنـا كل الأعين في غرفـة الانتظار ـ وأخـذت المـمرضة خلف المكتب تتحـدث على الهاتف، وكان بإمكاني سـمـاعها تتحـدت بسـرعة. ". . قَـد يكـون هنــاك حـادت فـي قاعـة الانتظـار فـي قَسـم

الطوارئ،..
وفجأة ضريتني كلمات جولييت في الوجه. أنت مستفز جئّا ـ
 وعينـاي مثبتيـن علـى آلان. "دعنـي". لكنّه لم يفعل. „لا نزال تحت المـراقبة"). (أعلم"، صردت أسناني. "أنا بخير"،
حينهـا فـال آلان: „إِنضـج، فوالدتـك لا تحتـاج إلـى متـل هــذا التصـرّف لا سـيمـا الآن".

مـن قبضــة ريـف. لقـد كـت علـى وشـك اختـراق الأبـواب المزدوجـه،

وليدذهـب الأمـن للجحيـمه، أو ربّمـا علـى وشــك التكـوّر علـى الأرض. "ريـف".. وفجــأة ظهـرت كريسـتـن بجانبنـا، وعيناهــا القلقتـان تنتــلان بينـي وبيـن آلان. "مــا الــني يحــث؟" ردّ ريـف: "الا نـدري". تُمّ حـدّق إلـى آلان وأضـاف: "لـم يرغـب أحــد في إخبارنـا بأي شـيء".
نظـر آلان إلـى كريســتـن، وبـدا مرتاحُـا لوجـود شــخص بالــغ آخـر هنـا ليسـاعده في التعامـل مـع هذيـن الجانحــن. "هـل يهكــك اصطحابههـا إلـى المنـزل؟ ســأضضي الليلـة مـع آبـي". ״بالتأكيــد"، قَالـت ونظرانهـا تنتقـل بينـي وبيـن ريـف، تــم عـادت

> بنظرهــا إلـــه، وســـألت: „هــل كل شـيء علـى مــا يـرامكَ،
 أمـن، وعلى الرغم مـن أنّهـهـ لـم يقتـرب منـا كان مـن الواضـح أنّـه جـاء للتأكــد مـن عــدم تعـرض أيّ شــخص للمشــكالات. "ـــن أذهــب إلـى
 فـي تـلك الأنتـاء اتجهت نحونـا ممرضـة عبـر الأبواب المزدوجـة ومعهـا لـوح رقهـي فـي علبـة ســيكة، وقالـتا: اســيد برادفـورد، سـنأخذهـا إلـى الطابـق العلـوي الآن. ســوافيك ممرضـة توليـد إلـى الطابـق الســبع"، حينها شهقت كريستين، ووضعت يدها على فمها . „آلان". نظـرت وريـف إليهـا دون أن أعـرف مـا تعنيـه هـذه الشـهقة، لكـن مـن الواضــح أنّـهـه أمـر جلـلـ. حينهـا شـعـرت بـالأرض تتهـاوى مـن تحتي. فســألتها ولـم أعـد أستطيع إبقـاء الخـوف بعيـدًا عن صوتـي.
"مـاذا؟ مـا هـي مهـرضـة التوليــى هـل هـو سـرطان؟". انكـــر صوتـي.

"لا، يـا عزيـزي ديـكالان،. وأخــذت كريسـتين يـدي وريتـت عليهـا

 لــم أسـتطع النتحـرك. لــم أســطع التتفـس. راحـت يـدي تتحـرك
برفـق فـي يـد كريسـتين.

أومـأ آلان برأسـهـ . رإنّهـا تعانـي مـن جفـاف شــديد . لقـد وضعـوا لهـا أنبوبًا وريديـا . لكنّ الجنـــن بـخيـرانـ، الجنين | الجنين
والدتي ستتجب طفلًا. .

## الفصل الواحلد والثـلاخون

من: الظلام TheDark@freemail.com>
 التاريخ: الاثنين، 7 أكتوبر $\quad$ الساعة: 10:22:44 مساءً الموضوع: القصة كاملة، الجزء الثاني

إنّ قوانيـن الـنـواج مضحكــهـ ـ إذا كان المـرء يرغـبـ فـي الـنزواج، فيمكنـه النهــاب إلـى الهحكمــة وتوقيـع بعـض الأوراق والــزواج فـي
أقـل مـن خــس عشـرة دقيقـة .

أمّا إذا كان الهـرء يرغـب في الطـلاق فعليه الانتظار مـدة عام.
حتـى لــو كان الـزوج فـي الســجن.


 الطيب وآبي مـن حيث توقفا كأنّه لـم يقتـل أختـي وألقـى بنـا جميعِا
فـي الجححيـم.

 خفت وزال الخــر، وبـدأت حياتــا تتخـنـن وتيـرة منتظمـة، لكـنّ الأمـر
 فـم شـخص مـا ـ وكانت على وشـك أن تصنعنـي.

ثـّم قالت: (מــن نـراه مـرة ثانيـة، . ودخلت المطبخ ودختـت سـيجارة وهـي تقف عنـــد الحوض حينها شعرت كأننـي أنتمي إلى السجن معه.


 بـدأت بجلبههم معهـا إلـى الهنـزل .
 أهـي دائئـا فـي وجهـي، وترغـب فـي معرفـة إلـى أيـن كنـت أذهـب ومـع مـن كنت وماذا يحـدث فـي المـرسـة . ويمكــكِ أن تتخيلـي كيف

 لكن الهفاجأة هي أن ذوق والدتي في الرجال كان مقرفًا .


الفائـنـنـن بـين الرجال .
لـم يستمر الأول طوينِّلا بعد أن قابلني.
ربها كان على مـا يـرام مـع فكـرة ربيب من الناحيـة النظريـة، أو رّبما كان يعتقد أنّ الأطفال يجـب أن يكونـوا مثل الككلاب، يحبسـون فـي قفص حيـن لا ترغـب فـي التعامـل معهـم. وفـي كلتـا الحالتيـن،


الطعـام على الطاولـة.

في النهاية، انتبهت أمي لنلك، وأصبح الرجل من الماضي.

استمـر الثانـي لفتـرة أطـول بقليل، ولكـن ليس كثيـرًا ـ وهـذا فقط
 وجعلتنـي الطريقـة التـيكان يراڤبنـي بها دائهًا أشـعر بالتوتسر • ولـم يكـن حـديقـي الحميـم يـأتـي إلـى الهنــل حيـن يكـون هـو هنـالك. لا أعـرف مـا الـنـي حـدث ليفترقـا ، لكنّنـي سـمعت أمـي تتحـــت عنـه عبـر الهاتـف مـع صـديفـة، ووصفتـه بأنـّه أشـبه بـ "حـادث وشـــك"،. كان الثالـث مثليُا ، وهـو شـيء لا حظتـه عندمـا قابلتـه لأول هـرة، لكـن لسـبب مـا اسـتغرق الأمـر بضعـة أسـابيع مـن أهـي لتكتشـف
 الأمـر حيـن طلـب اقتـراض بطاقَـة ائتمـان أمّـي لفتـرة قصيـرة. ولـم يكـن لأنّـه طلـب ذلـك، بـل لأنهـا أ عطتـه إيّاهـا ، فأنفـق سـبعة آلوف

دولا كرسـوم قَبل هغـادرة الهدينـة.
وقد تلاحظين وجود نـزعة ها . كان الخامس لا يـزال متنوجًا ـ واكتشـفت أمّـي ذلك حيـن حاولـت مغاجأتهـ في الهنـزل فاصطدمـت بزوجته ـ بكت لعـدة أيا موأخبرتنـي بأنّهـا شعرت كأنّها حمفاء. لكنّها اسـتـمرت فـي جلـب هـؤلوء الرجـال إلـى حياتنـا، وكانــوا جميعهـم غيـر مناسـبين. كان بإ0ـكان أيّي شـخص مـلاحظـة ذلك. وفـي بعـض الأحيـان تسـاءلت إن كان هنـاك شـيء مكسـور فـي رأسـها جـرّاء الطريقـة التـي تثـق بها بالٔثـخاص الهعـدّر أنّهـم ســيخيبون أملهـا . ثتّ مرة أخرى وثقت بي، وانظري إلى أين وصل بنا الأهر.

بحلـول الوقَت الـني عرفتــي فيـه بالرجـل السـادس، كــت مهيّأُ
لون أكرههمم جميعًا .


 يحظـى بالفعـل بجلسـات العنايـهـ بالأظافـر، لـو بإمكانـك تصـديـق ذلك . وقـــ ستخرت منـه فـي وجههه، علـى أمـل التسـريع فـي الانفصـال المحتـوم. لكـنّ أمـي أحبته . فقـد كان يأخـذهـا إلى المطاعـم الفاخرة،

فـي البدايـة، حـاول كسـب ودي. فنكان يرّبـت علـى كتفـي ويقـول شـئًا مـن قبيل: امـرحبًا ، يا صـديقي، لقـد حصلـت علـى تذاكـر فـي المقصـورة العليا لمبـاراة فريـق أوريولــز الليلـة . اعتقـدت أنــه ربمـا يمكنــي أنـت وأنـا مشـاهـدتها معًا ". نعمه، كأنّ كل شيء فتي كان يدلّ على أنّنـي "مشـجع بيسبول"، . لقد رفضته. ولطالما رفضته.

وعندمـا لـم ينـجـح ذلـاك، حـاول أن يلعـب دور الأب. فـكان حيـن يتصـل مــرسس مـا بالمنــزل، يحـاول هـو التعامـل مـع الأهـر. وكان
 يكرهنـي. وكان بإمكانــــي أن أثـعر بذلـكـ. لــم يكـن بالأهـر الههمه، فقـد كانـت مســألة وقـت فقـط قبـل أن تظهر حقيقته، فقـد يكـون هـذا الرجل مدهـن مخـــرات أو أيُـا يكـن،


لكـن لسـوء الحـظ، كنـت مخطئًا . فـــــ خُطبـا وحـــدا موعـًا
لــزواج.
وطلب منّي أن أكون إشبينه، فرفضت.

هنا متوقّع منك.
أشـعر بغضـب شـديدٍ الآن، عنــد تذكـر ذلك . لقـــ كان فـي نبرتـه ازدراء وعـدم احتـرام بالكامـل. ولحسـن الحـظ أنّ الهاتـف يقـوم
 هــا متوةّع منـكـ. أكان مـن الهفتـرض أن أكـون ممتنًا لأن رجـلًا آخـر قــد اقتحـم حيـاة أكـي ليدمرهـا؟ علـى مـا يــدو نـعـم.
 الصـورة عنـي فـي رأسـه، وهكـذا كان الأمـر. وهـــذا رآنـي. وهكــذا
يرانــي الآن.
 اعتـدت جـز العشـب، لكنّهـه بـدأ بفعـل ذلـك حيـن أكـون أنـا فـي
 يُخـرج القمامـة دون أن يُطلب منـه ذلـك، وكانـت تـدلـي بتعليقات حـول مـدى روعـة وجـود رجـل فـي الجـوار للعنايـة بالمنـزل. اعتـادت أمّـي أن تأخنـنـي معها إلـى بعض الأماكن، لكنّها الآن تذهـب إلـىكل مكان معـه. وبعـد حادثـة الإشـبـين، لـمّ أرغـب فـي الذهـاب إلـى أتي مـكان معسه لكنهـا لــم يطلبـا منّـي ذلـك علـى أي حـال.

 سـتكون لديها فرصـة لبدايـة جديــة انـة لكتنـي لا أزال هنـاك أفـف
حجـر عثــرة فـي طريقها .

لقد تنوجا في مايو الماضيـ
وكان / حتفائئي بنـلك مـن خـلال الإقـدام على محاولـة /نتحار بعـد
الحفل.
ومن الواضح أننـي لمأنجحع.
لكـن فني الوقت الحالـي، وبعـد هـا اكتشـفته للتـو بشــأن والدتـي،
أتمنـى لـو أنّ محاولـة انتحاري أفلحـتـ.

جلسـت فـي العتمـة، أحـدّق إلـى رسـالته . قَبل خمس دقائقى، كـــت مسـتلميـة فـي العتمـة، أنتـــر النـوم لأبـدّد أفـكاري حـول ديـكالان وريف
 والآن، صـار قلبي يخفق وأنا في كامل يقظتي الـي
 راسـلني في غرفـة الدردشـة مـرّة واحـدة. فهـل بإمكاني فعـل الشـيء

ذاتهء

ف م: هل تريد التحدث عن ذلك؟
انتظرت لكنه لم يرد .

كان الأدريناليـن يندفـع فـي عروقيـ ـ ولــم أدرِ مـا ينبغي لـي القيـام

تمنّيـت لـو كانـت لـدي طريقـة للاتصــال بـهـ نـمنـــت لـو عرفـت طريقــة أخـرى للتواصـل معـهـ.

ف م: أعلم أنك لا تزال متصـلاً. أرجوك أخبرني إن كنت بخير.

ف م: أنـت تقلمنـي حقًا . لســنا مضطريـن إلـى التحــدث، ولكـن


أنّك هنا ـ لأنتّي لـم أسـتطع أن أكتب أرجـوك أخبرنــي بأنّك علـى
قيـد الحيـاة.

ألقيـت نظـرة إلـى ســاعتي. كانـت السـاعة العاشــرة والنصـف، وكان أبي نائمُـا، لكنّتي لا أعـرف مـا عليّ فعله. ربّمـا سـأضطر إلى

إيقاظلـهـ.
رميت بطانياتي إلى الخلف، وحينها أضاء الهاتف.

ظ: أنا هنا ـ آسف. كنت أغسل أسناني. ف م: أريد أن ألكمك.
ف ف: كنت قَلقةُ حقَا .
ظ: لا أمر بليلة جيّدة.

حسنًا . لا أعرف ماذا أردّ على هذا . أضاء هاتفي مرة أخرى.

ظ: أمّي حامل.
ف م: أشعر بـأنّ „تهانينا، ليست الكلمة المناسبة لقولها . ظ: إنّها حامـل فـي شـهرها الرابـع. لقــد كانـا يعرفـان ذلـك منــن أريعـة أشـهـر ولـم يـخبرانـي بالأمـر .
ف م: ربهـا ليـس كل هــنا الوقـتـ. لا يمكـــك معرفـة ذــك علـى
الفـور.
ظ: حسنًا . لكنّهما لم يكششفا ذلك اليوم.
ف م: هل هي سعيدة 5
ظ: ليس لدي فكرة. لقد اكتشفت الأمر بالصدفة، ولم يخبراني به. ف م: كان عليهمـا إخبارك في النهاية. ظ: هل من الهفترض أن يـجعلني هذا أشعر بتحسن؟
 ظ: لماذاء مـاذا حدث معك؟
ف م: ليس علينا التحدث عنّي ـ أردت التأكد من أنّك بخير. ظ: أنا بخير. لا أريد التكلم عن الأمر. لمـاذا كانت ليلتك غريبة؟
ظف م: لم لا أعرف إن كنتُ أريد التحدث عنها أيضًا.

لأنـّه كان مـن الغريـب التحـدث معـه عـن ديـكلان، وكان أمـرُا سـخيفًا . لكـن في الوقَت ذاته لـم يكـن كذـلك. لــد بـدا الأمـر كائنـك تتحـدث إلى شـخـص معجـب بـه عـن شـخص آخـر معجـب بـه، الـنـي


 لـــد كان الأمـر برمّتـه غريبًا .
غريبًا ومسبّبًا لإلإدمان، ثمّ عضضت على على شفتي ورحت أكتب بيطء. ف م: أتتذكر عندما حدثتك عن ديكلان مورفي؟

ظ: نعم.

تـردّدت، وأنـا أحـدق إلـى الشاشــة. كـــت أفكـر فـي أنّ ريـف فَـد يكـون هـو الظـلام، لكـن حيـن قابلـت أبويـه، أدركـت أنّ هــنا غيـر ممكـن علـى الإطــلاق. لكـن ديـكلان. . . أومض هاتفي.

ظ: هل مـا زلت هناء
ف م: ــم تخْبرنـي فَط إذا كــتـ تعـرف ديـكالان أم لا . أدركت الآن
للتو أن لديكمـا الكثيـر مـن أوجـه التشــابهـ. ظ: أي نوع من أوجه التشابهء

ف م: كلاكهـا لديـه زوج أم لا يتفقَ معـه .لديـك معرفـة بالسـيارات، وهـو كذلك.

ظ: يــا لهـا مـن طريقـة لـحـل القضيـة، يــا شـيرلوك. لعلمـك، نصـف الفتيـان فـي مدرسـتـا لديهـم أزواج أمهـات لا يتفقـون معهـم، وهنـاك
 العديــــ مـن ورش الســــارات.

## فـ م: لديكما السلوك نفسـه، كمـا أرى.

ظ: توقفي عن اللف والدوران. هل تريدين أن أخبرك من أنـأ

توقفت عن التتفس. هل أرغب في هذا حقًاء حاولـت إعـادة النظـر فـي كل مواجهـة كانـت لـي مـع ديـكالان هـن خـلال هـذه الرؤـــة الجديـدة. لا شـيء منهـا كان يتاسـبـ بالضبـط. وقـد بـدا الأمـر كاختـلاط المـاء والزيـت. لكنّه ظهـر بعـد حفـل الــودة لمسـاعدتي، لـذا ربّمـا يكـون هـو، لكـن لـم لا يعتـرفـ بـــن يكونگ لمـاذا يواصـل هـذه التمثيليـة5 مـن جانـب آخـر، كان الظـلام يـدرك إلى أيّيّ مـدى كان مـن الصعب عليّ العـودة إلى التصويـر الفوتوغرافيـي ـلكن هــذا المسـاء فـي قبو ريـف بـدا ديـكلان مصدومُـا حفًا حيـن أخبرتـه أنّ التقـاط صـورة
 لـم يســبق أن ذكـر الظـلام أيّ مشـكالات قانونيـة لديـهـ أو خضوعـهـه لفتـرة مراقبـهة أو أيّ نـوع مـن الخدمــة المجتمعيـهـ، فـي حيـن أعلــم





تحمـل مـا يكفي مـن الألـم الـني جعلنـي أدرك كـم كانت أختـه تعنـي

بالإضافة إلى ذلك، لا أعتقد أننّي ذكرت والدتي لديكلان. وبغض النظـر عـن كل ذلكَ، هـل أرغـب حقًا فـي أن أعـرف مـن هـو الظـلامو وإذا كان هـو نفسـهـ ديـكالان مورفـي، فهـل هــنا أمـر جيّـدَ لا يمكنـــي أن أنكـر ومذنـات انجذابـي فـي قبـو ريـف هــذا
 مـا زلت أســـع صوته الأجش. أنت بخير.
وضعـت رأسـي علـى وسـادتي. أوه، إذا كان هـو ديـكاللان مورفـي،
 عنـاء تهدئتـه.

> ثّمّ هدّأته فكرةَ أخرى. إذا لم يكن هو ديكلان مورفي، فماذا يعني ذلكى حينها أضاء هـاتفي.

ظ: أشعر بترددك.

قهقهت. لقد مرت خمس دقائق تقريبًا منذ آخر رسـالة.

ف م: لا بـد أنّـك وسـيط روحـي. ربّمـا يمكنتـا الاســفناء عـن الهواتـف
ظ: في الواقع اعتقدت أنّكِ قَد نمت. ف م: مـا زلت هنا.

ظ: لم تجيبي عن سؤالي. ف م: لا أدري. لا أدري إن كنت أريد أن أعرف من تكون. ظ: هذا منصف. فـ م: هل تريد التحدث عن والدتك؟ ظ:لا.

ف م: هل تريدني أن أتركك لتنام؟ ظ:لا.

ف م: هل تريد الاستمرار في الحديت؟
ظ: نعم.

ابتسمت واحمرّ وجهي خجاًّا واختبأت تحت بطانياتي. فأرسل رسـالة أخرى.

ظ: أخبريني عن ليلتك مع ديكلان مورفي.
تـردّدت. هـل أنـا أتحـدّث إلـى ديـكلان عـن ديـكلان؟ شـعرت
برأسـي يؤلمنـي، ورحـت أكتـب.

ف م: ليـس هنـاك الكثيـر لأقولـه . لتـد طلـب منّي السـيـد جيراردي تصويـر مهرجـان الخريـف الأسـبوع الماضــي، ففعاتـت ومـن بيـن

 يرقصـن.

ظ: واصلي.

ف م: يريــد السـيـد جيـراردي اسـتخدام الصـورة كغـلاف للكتـاب السـنوي. وحيـن أخبـرت ديـكـلان وصـديقـه ريـــ بذـــك جـنٌ جنـون

ظ: لــاذا؟
ف م: لا أدري. لقـد صـرخ فـي وجهي وقَال إنّهـه لا يريـد أي ذكـرى عـن هــا العـام.
ظ: يبـدو كأنّه حقيـر حقيقـي. أتسـاءل إن كان يـجـب أن أشــر

 بشـكل جيّدـد أيضًا . ظ: بسبب والدتك. ف م: نعم.
ظ: ألا تعتقديـن أنّها ستكون فخـورة، لأنّ الصـورة التـي التقطتها سـتكون على غـلاف الكتاب السـنوي؟ ف م: لا . سـتكون فخـورة بي إذا التقطت صـورة لأعمـال الشـغب في بالتيهـور، وانتهى بها الأمـر فـي جريـدة التايمـز أو شـيء مـن هــذا القبيـل. كانـت تقـول إنّ التصويـر الفوتوغرافـي هـو وســيلة لإظهــار كــف يبـدو العالـم حقًا .
ظ: نعم، لكن في لفطات فقط، أليس كذلك؟
ف م: بلى . S

ظ: الصـورة هـي لـحظــة واحـدة فقـط. حيـن كنـت أبحــت عـن صــور والدتـك، نقـرت وألقيـت نظـرة إلـى بعـض الصـور الأخـرى. كانـت صـورة مـن حـرب فيتـام، حيـث يقوم رجـل بإطـلاق النـار على

رأس سـجين. هـل تعرفينهـا؟
ف م: نعم. إنّها صورة شهيرة.
ظ: أيّهـها في اعتقادك الرجل الشرير؟

طرفـت وجلســت مـرة أخـرى. أعـرف بالضبـط الصـورة التـي
 الصـورة. وشـعرت بالخجـل مـن الاعتـراف بأنّنـي لا أعـرف التاريـخ
 العـام ضـد حـرب فيتـام. ولطالمـا افترضت أنّ „الرجـل الشـرّرّر" هـو
 آخـر . لكنّني لا أعـرف أيّ شـيء خلـــ تلـك اللحـــة مـن الزمـن.

ف م: لطالمـا فكـرت فـي الرجـل الـني يحمـل البندقيــة، لكنّنـي الآن لسـت متأكـدة.

 الشـارع بغضُهـم أطفـال .
ف م: لا أعـرف حتّى مــا أقولـه. أشــعر بأنـّه كان ينبغـي لـي أن أعـرف ذلـك.
ظ: لا تشعري بالسوء، فأنا أقرأ هذا من ويكيبيديا الآن.


السـنـوي.
ظ: أعنـي أنْ الصـورة هـي مجـرد لحظـهة مـن الزمـن. لكنّنـا لا

نعـرف حقيفـة مـا يـحـدث للأثـخاص الموجوديـن فـي الصـورة. ولا نــرف مـا الـذي يحـدث مـع المصـور. ومـا يجعل الأمـر مهمًا هـو هـا نقدّمـه للمـورة: افتراضنـا مـن هـو الشـرّرِر ومـن هــو الخيّـر . ومـا يـجعلهـا ههــهة هـو مـا نشـر بـه حيـن نتظـر إليهـا . ويـجـب ألا تكـون الصـورة عـن أعهـال شـغب أو مـوت أو مجاعــــة أو أطفـال يلعبون فـي
منطقــة حـرب لإحـداث تأثيـر .مكتبة سُر مَن قرأ

الكتـاب السـنـوي.
ظ: نعم.
ف م: حسنًا، إذن.
ظ: وأنا أقول إنّه ينبغي أن تكوني فخورة بذلك. ف م: أنت لم ترها حتّى.

ظ: أرسليها إليّ.
ف م: لا أستطيع. إنّها في المدرسة.
ظ: حسـنًا، أعنقـد أنّه سـيكون مـن الأفضـل أن يـختاروا الصـورة
 مشـكّلين الأحـرف الأولـى مـن المدرســة . ف م: شكرًا لك.
ظ: لا بـأس أن تتجحـي فـي شـيء فعلتـه والدتـك، وإن كان ذلـك بطريقـة مختالفـة.

صدمتني تلك الكلمـات بشـدة لدرجـة أنّني ألقيـت بنفسـي على الوسـادة، وشـعرت بالألـم فــي صــدري مـن الضغـط، واجتاحتـــي

# الرغبـة فـي البـكاء. لقــد كنـت أبكـي. أنت بخير. 

استتشقت واستجهعت أنفاسي.

ف م: لا بأس أن تفضب لأنّ والدتك حامل. ظ: أنا لست غاضبًا . أنا.. دخيل. ف م: أنت لست دخيلًا .

 برجـل عالـق فـي السـجن.
ف م: لا يوجـد اســم يريطنـي بـأمـي أيضًا ، لكنّتـي مــا زلـت متصـلـة بهـا ـ أثـعر بذلـك كل يـوم.

لــم يقـل أي شــيء لذلـك انتظـرت قليــلًا، حتـى بـدأ الانتظـار
ـ يقتلنـي

ف م: هل قلت شيئًا خاطئًا
ظ: لا.

ف م: هل أنتَ بخيرو
ظ: لا أدري.
ف م: هل تعرف مـا تشعرُ بهS ظ: تقصدين أمّي؟

ف م: نعم.

ف م: ريّما يـجب أن تخبرها . ظ: لا أعتقد ذلك.
 الآن • يـجب أن تخخبرهـا بـكل شـيء يمكتـك قوله.

## الفصل الثاني والثـلاثون

# [cemeterygirl@freemail.com](mailto:cemeterygirl@freemail.com) من: فتاة المقبرة إلى: الظلام TheDark@freemail.com> 

التاريخ: الثتلاثاء، 8 أكتوبر الساعهة: 06:22:23 صباحًا
الموضوع: الأمهات
 الفـرص لتبادل „أ حاديث البنـات، . فيمـا كنـت أرى صديقتـي الحميهـة
 ذلك.
 وكنّا نفعل ذلـك أحياكُـا لكـن حيـن كنـت صغيـرة وتعلمـت الكتابـة،
 كنـت فـي التاســة مـن عمـري، كان تلفـي رسـالة تـحمـل مجموعــة مـن الطوابـع الأجنبيـة هـو أهـم حــث فـي الصـف الخامس أنجـزت مشـروع جمـع الطوابع مـن أكبر عـدـ
 فـي مكتبي فـي الهنـزل.
 نتخـلَّ عـن كتابـة الرسـائل. وبـدأت بالكتابـة لهـا عــّة مـرات فـي الأسـبوع. وأخبرتهـا بكّلّ شــيء.

الآن سوف أخبرك بشبيء لم أ خبر به أحدًا قط.

الرسـالة بالكامـل .
في رسائلي، كنت أكذب أحيانًا .

السـطـر وأعــدت كتابتـه سـبع مـرات.

ة.
t.me/soramnqraa

وهذه المرة الثامنة.

'لقد كذبت على والدتي.
كانت رسائلها مليئة بتلك المغامرات الكبرى.
فقـد كانـت تخبرنـي عـن لـوردات الحـرب أو معاهــدات السـاتلام أو
 مزيـف في رسـائلها، إذ كانـت لديها الصـور التـي تثبت ذلك و وكانت الـت
 بضعـة أيـام أخـرى فـي إيـران. إيـان يريدنــي أن أرى إن كان بإمكانـي الحصـول على بعض الصـور للمحتجيـن،. كان إيـان رئيس التحريـر، وأحيانُـا كنـت أرغـبـ فـي الـرد عليهـا وسـئوالها إن كان بإمـكان إيـان تكليفهـا بقضـاء بضعـة أسـابيع فــي الهنـزل.

 جريـدة المدرســة كان سـبًا فـي فتـح تحقيـق مـن نـوع مـا . كنـت أخبرهـا بـيّي شــيء لإتـارة انتباههـا .

كانـت تقـول الأثــــاء الصحيـحـة، لكـن كان بإمكانـي القـراءة بيـن

كان كل شيء بال معنى.
حتى الآن، وبالنظـر إلـى الـوراء، يبـدو الأهـر بـلا هعنـى. إذ لـمت تكـن

أتهنى لـو أخبرتها بالأهـر فـي وقتـه بــل كتابـة الرسـائل التـي قـــ
تستغـرق أسـابيع للوصـول.
أتهنـى لـو أخبرتها بها كـت أشـعر وكـهركنـت أفتقدهـا وكيـف أن وجودهـا فـي الهنـزل ولـو لقليـل مـن الوقت فقـط كان سـيعني لــي
 فـي أنّنــي كتبت لهـا العديـد مـن الرســائل بعـد وفاتها ـ وسـأهـبـ أيّي شــيء لأخبرهـا بشـيء حقيقـي واحــــ فقـط .. أيّ شــيء حقيقـي.. الآن.
ولذا ، تحـّث إلى والدتك. أخبرها كيف تشعر.
أبلنها.

ليتـي أستطيع. كانت أمـي لا تـزال فـي المستشـفى حــن غـادرت إلى المدرسـة.
وقَد اضطـردت إلـى قَضـاء الليلـة فـي منـزل ريـف. صـحيـحٌ أنْـهـ
لـم يكـن فـي الأمـر عنـاء، لكنّنـي أبلـغ مـن العهـر سـبعة عشـر عامًا .



ثـمّ، بالنظـر إلـى حالتـي النفســـة حــن غادرنـا المستشـفى ريّـــا كان البقـاء مـع ريـف أمـرًا جيـدًا .
لكـّ النعـاس لـم يداعـب أجفانـي طـوال الليـل لأسـباب مختلفـة،
منهـا:
الدردشة مع جولييت: كان الأمر يسنحق العناء.
التآمـر مـع ريـفـ النعسـان حـول كيـف أنـــي أريــد فصــل أنبـوب وقَود ســـارة آلان: كان هــنا يسـتحق العنـاء.
الاسـتماع إلى صـراخ بَيبـي دول حتـى السـاعهة الرابعـة صباحًا : لــم يكن هـذا يستـتحق العناء.

القلـق بشـأن كيفيـة فيـام والدتـي بإعـادة تكويـن أسـرة دونـي: لــم يكـن هــا يسـتحق العنـاء.
كنت أزحف حرفيٌا بين الفصول هذا الصـا الصباح.
حيـن دخلت فصـل اللفـة الإنجليزيـة، كانت السيدة هيـلارد تأخـذ الأوراق مـن الطــلاب فـي أثـــاء دخولهـم الفصـلـ ـ لــم أنجــز واجـب
 إلـى القصيـدة الأخـرى التـي سـلّمتتي إيّاهـا فـي قاعــة الاجتمـاعـات أيضًا .

اجتزتها دون النظر إليها، وارتميت في مقعدي. بادرتني: (ديكلان، مـا رأيك في قَصيدة إنفكتوس) لست بحاجة إلى هذه المضايقات. لا أحتاج إليها . غرزت فلمي في دفتر مـلاحظاتي، وقلت: (الم أقرأها ه.
واصـل الطــلاب تخطيهـا وواصلـت أخــذ أوراقهم، لكـن عينيهـا ظلتّا مثبّتـتـن علـيّ.

لا أستطيع أن أقول ذلك. لا أستطيع قول أيّ شيء من هذا القبيل.
 الهامـش. كانـت الحركــة عفويـة، لكنّنـي شـعرت بالتوتـر وفــد بــــأ




$$
\begin{aligned}
& \text { لهـا وهـي تمشـي نحـوي. } \\
& \text { قالت: „قل لي لمـاذاه. }
\end{aligned}
$$

التقطت قلمي لكنّني توقفت عند مـلامسته الورقة. لــ أســطع إخبارهـا ـ بالـكاد اسـتطعت أن أخبـر جوليــــت، وكان

 قصيـدة غبيـة سـتحدث بعـض الفـرق فـي حياتـي.

اللعنـة، فعنـد هــذه المرحلـة أصبـح الفصـل برهتـه ينتظـر ر
 خربشت في عجالة، وطويتها إلى نصفين، وسلمتها إيّاهـا . سـيطر الذعـر عليّ للحظـة لأنّنـي لـم أفكـر فـي احتمـال أن تقرأهـا بصـوت عالٍ.
 الليلة الماضيةَ- ثمّ نقـرت بأصـابعها على دفتـر مـلاحظاتي. پأتفهّم

هــا، شــكرًا لـك. سـنتنقل إلـى قصيـدة جديـدة فـي الفصـل، لكنّتـي
 إذا كان هـذا مقبولًا بالنسـبة إليـك"،.
 لـي مـن التـحنـح أوّلاً : (بالتأكيــد".
قَالت: "جيّد ". ثمّ ابتعدت وطلبت من الفصل الانتظام.
 عنـد الحـواف، لكـن لا يـزال بإمكانـي فــراءة القصيــدة. تتهـدت.
 فصيـرة. بعد عشر دقائق، كنت قد قَرأتها ثـلات مرات.

 الخصـوص يجذبنـي "وحيـن كان الدهـر بالعصـا يقرعنـي، كان رأســي مضرّجًا لكتّهـه لـه ينحـنِّ". بعبـارة أخـرى، فــد تسـدّد الحيـاة لــي لكهـة متينـة، لكنتها لــن توفعنـي أرضًا
ومع ذلك، كانت الأسطر الأخيرة هي ما أثّر فيّ حقًا . "أنا سيّد قدري، أنا قائد روحي"،

 عجلـة فيـادة شــاحنة أبـي، وحــن تغلفلت زجاجـه الويسـكي داخـل حلقـي.

لــــ أهتـم قَـط بواجـب مـا مـن قبـل، لكـن فـجـأة شـعرت بالحـاجـة إلى الكتابـة.

بحثتـ فـي حقيبتي وعثـرت علـى قلمـي، وشـرعـت فـي الكتابـة. كان ذلـك أشـبه بالكتابة إلى جوليـتـ . وراحـت الأفكار تتدفق منـي. وانتهى بي الأمر بأكثر من فقرتين.

## الفصل الثـالث والثلالثون

## [TheDark@freemail.com](mailto:TheDark@freemail.com) من: الظلام

 ! إلى: فتاة المقبرة >cemeterygirl@freemail.comالتاريخ: الثلاثاء، 8 أكتوبر السير الساعه: 11:42:44 صباحَا الموضوع: رد على: الأمهات

أ عتقد أنّ علاقتك بوالدتك مختلفة كثيرًا عن علاقتي بوالدتي. لكنتي سأفكر في الأمر.

قَرأت رســالته وأنـا فـي طريقَي لتنـاول الغـداء، وقَد كانـت قَصيـرة


تسـاءلت عـن قَـدر مـا يمكنـنـي إخبـار روان بـه عـن الأمـر . فقــد

$$
\begin{aligned}
& \text { كـتـت بـحاجـه إلـى تـحليـل فتـاة أخـرى. } \\
& \text { اهتز هـاتفي، وكانت هي. }
\end{aligned}
$$

ر ف: أنــا مضطـرّة إلـى تفوـــت الفـداء. ســألتقي مـع مــرّس
الفرنســـية لأجـل مشـروع. هـل أنـت بخيـرى

حسـنًا، هــنا لـم يكـن فـي الحسـبان. رددت برسـالة نصيـة أنّنـي
بخـــر .

كان الغـداء عبـارة عـن جبـن مشـوي وفاصوليـاء خضـراء وبطاطـا التاتـر توتـس. فنــعرت علـى الفـور بانســداد مســـامي، لكنتّــي لــم
أحضـر معـي أيّ شــيء والبديـل كان الآيـس كرـــم.
 إلى السـاحة والجلوس هنـاك للتفكيـر فـي رسـالة „الظــلام،، لكنّنـي
 افترضـت أنـّه ريـف. قــد يكون فتـى آخــر عريـض المنكبيـن ويرتـدي قلنسـوة لكنّنـي اســبـعدت ذـلـك كان الجزء المتبقي من الطاولة فارغًا و الا وكنت لا أزال أشعر بكلمات ديكلان الأخيرة تلسع أذني. افعلي ما تشائين، جولييت. أنا لا أهتم.
اتجهـت نحوهمــا وضـربـت صينيتـي على الطاولـة، وارتميت على المقعـد بجانـب ريـف مقابل ديكانلان.

تنضميـن إلينـا ،.
"سـأفعل، شـكرًا ه. ألقيـت نظـرة إلـى أصنـاف الطعـام الهوضوعـة
بينهمـا .
كان هنـاك مـا يقـارب عشـر علب بلاســتيكية منفصــة، كل منهـا
 بـدءًا مـن شـرائح الفـاكهـهة وصـولًا إلـى اللحـوم البـاردة الملفوفـة. "

العلـب، ودفعهـا نحـوي. "تفضّلـي"،

لمحت الطماطم وجبن الموزاريـلا . "هل هذه سلطة كابريزي؟"
 لإطعـام جيـش".
سـكبت القليـل فـي صينيتـي، فهـز ريـف رأسـه قائــلا : ارخذيهـا كلّهـا".
أبعـدت الجبـن المشـوي وأفرغـت العلبـة بالكامـل، وأنـا واعيـةٌ

 التقطت فَطعة طماطم. "كيف حال والدتك؟" لـّ زجاجـهَ مـاء علـى الطاولــة أمـامـه، وقـال: „سـتعود إلـى المنـزل بعـد ظهـر الــوم".
 "هذا مـا يقولونه لي".
 إليـه. وتمامُـا مثـل الليلـة الماضيـة، حاولـت إعـادة ترتيـب هـا أعرفـه عـن الظـلام مـع مـا أعرفـه عـن ديـكلان مورفـي، لكـن لـــم يكــن أيٌّ


والإحبـاط والمكيـدة.


 تعـود إلـى المنـزل".
"ربّها، لكن لدي خدمة مجتمعية ليالي الثلاثاء".
 التحـدث عن والدتـه. ."مـا الـذي تفعلـه؟ هـل تصنـع لوحـات ترقيـم أو
شـيئًا مـن هــذا القبيـل"،

ذـكـك " "بل أركب جـزازة العشـب. وفـي بعض الأحيـان، إذا قمـت بعمـل
 "كم من الوقت عليك القيام بدلك؟"، أطلق زفرة وفال: ( إلى .. الأبد".
 فقـال دــكالان: „كان يمكـن أن تكـون مئـة ســاعة، لكنّنـي حظـيـت بالتقديـر نظيـر الوقـتـت الـــي خدمتـهه،. "لا أعرف مـا يمكن لهذا أن..."
 ضـابط المراقبـة الخـاص بـي. يمكنـه الإجابـة عـن جميـع أسـئلتك"، أوه. وضعت شوكتي، وقلت: מأنا آسفةة". فعبس ودفـع طعامـهـ بعيـدًا، وفـال: „لا ، أنـا مـن يـجـب أن يتأسـفـ"، تــمّ فـرك عينيـه، وأردف: "لــم أنـم كتيـرًا، أنـا وغــد . بإمكانــك أن تســألي".
غـرزت شـوكتي فـي مكعب مـن جبـن الموزاريـلا وتسـاءلت إلـى
 السـجن؟" "أجل".

## "هل كان مخيفًا؟"،

 بصـوت منخفض وخشـن: „نعـم، لا سـيما حيـن أفقـت وأدركت أن لا أحـد كلّف نفسـه عنـاء إخراجـي".
 بصمـت مـن العلبـة، وكانـت كل حركـة مدروســة بعنايـة. حدّقت بديكلان، وقلت: „مـا المدة التي مكتثها هناك؟"، (ليلتيـن، كان علـيّ أن أنتـــر جلســة الاسـتمـاع. وكنـتُ ســأحاكم

ارتفع حاجباي، وقلت: (تركتك والدتك هناك؟"،


 بـدلًا عنهـا". لم يكن لديّ مـا أفوله حول هذا ها



 هنــاك بقـدري"، وافقته. "صـحيح، أنا كذلك لا أريدها ". "حسنًا". "حسنًا".

حينها قَال ريف: „أنا أريدها على الغلاف".
نظر كلانا إليه.
فقـال: „مـاذا今)". وكانـت هــذه المـرة الأولـى علـى الإطـلاق التـي
 مـن مكانـه وراح يقـذف علب الطعـام فـي حقيبـة غذائـه، بهـا في ذلـك علبـة كان ديـكالان يـأكل منهـا . اعتدل ديكلان، وبدا مرتبكا . "ريف5"،
 إخراجك؟" " ماذاء")

مـال رــف باتجاهــه، وقــال: „هــل تســهع نفسـك أحيانًاء كنـت سـأخرجك. كريسـتين كانـت لتفعـل. جيـف كذلــك. لكـن لا يمكــك الجلـوس فـي زنزانـة الســجن وأنـت تشـعر بالأسـف حيـال نفسـك فيمـا لــم تتصـل بأحــد ، ــــّمّ تتصـرف منـل ضـحيـة ). اشتدت قبضتا ديكلان عند حافة الطاولة. "ما مشكلتكر"، ردّ ريـف: „القــد اتخـذت الخيـارات التـي وضعتـك هنــاك. توفَف عـن التصـرف منـل ضحـــة لعينـة. أتريــد أن تكـره العـام بكاملـهك حسـنًا . لكـنّ الخامس والعشـرين مـن مايـو كان يومُــا واحـــاًا و وهنـاك

$$
\begin{aligned}
& \text { نّمّ استدار مبتعدًا عن الطاولة. }
\end{aligned}
$$

بـدا ديـكالان أشـبه بالرعــد، وصـاح: „أنـا الضحيـهَه مـن الـنـي يختبـئ تحـت القمصـان ذات القـلانس بينمـا درجـهة الحـرارة فـي الخـارج تُمانــون درجـهَه"

لـم يتوقـف ريـف. وكان ديـكالان يستشـيط غضبًا لكنـّهـ لـم يلحـق بـه، وراحـت أنفاسـهـ تتسـارع.

تــلات جُهـل.

السـتغرق الأمـر منّني بعض الوقـت حتـى يصــر صـوتـي، وعندمـا حـدت ذـلك، خـرج أجشَّ: "هــا الـــي حـدث فـي الخامس والعشـرين
مـن مـايـوكـ،

جذب هذا انتباه ديكلان إليّ مرة أخرى. "جولييت..")
كـرّرت ســؤالي: امــا الــني حـدث فـي الخامـس والعشـرين مـن

لا أعتقـد أنّنـي تكلّمـت بصـوت عـالٍ إلـى هــنا الحــد، لكنّه لفـت أعيـن الطــلاب المحيطيـن بنـا، وعـمّ الصمـت مـن حولنـا. ابتـع ديـكلان ريقـه، وقـال: „كان اليـوم الـــي حطّمـت فيـه شـاحنـة
"اليـوم الــني ثملـت فيـهك اليـوم الــني فقـدت فيـه وعيـك واصطدمـتِ بمبنىی" رحت أصـرخ، لكنّنـي كنـت عاجـزة عن التقـاط
 لـم يتلفظ بـأي شـيء ـ وشـرت كأنّ صـدري غائـر، وبـدأت القاعـة

بالدوران.
أمسـكت يــدٌ بذراعـي. "جولييـت. جولييـت"،. خاطبنـي صـوت

25 مـاـو، الــوم الـــي ماتـت فيـه والدتـي فـي حـادث اصطـدام

> فـرّر فاعـلـهـ.

## الفصل الرابع والثـلاثون

من: فتاة المقبرة>cemeterygirl@freemail.com> إلى: الظلام >TheDark@freemail.com التاريخ: الثلاثاء، 8 أكتوبر $\quad$ السهاء: 03:21:53 مساءُ

الموضوع: أريد أن أعرف

هل أنت ديكلان مورفي؟
إذا كنت هو، لا أعرف إن كان يمكنني التحدث إليك مرةأخرى.

سأفقد عقلي.
لا بـدّ أنّهـا أرسـلت الرسـالة بمـجـرد خروجهـا مـن المدرسـة، لأنّ الجـرس الأخيـر يـدق عنــد السـاعة الثالثـة وعشــرين دفيَــة.

 أعرف هذا لأنتّي كنت أشـاهدهـا وهي تفعل ذلك.
 الشـجاعة . بـدل ذلـك، كــت بجـوار سـقيفة المعـدات، أقبـع فـي الظـل مثل مُتعقِّب حقيقيـ ـ كان ميلونهيـد يتجـول فـي الجـوار، ولـم يكـن قَـد رآنـي بـدـد أيضًا.

لا أعـرف مــاذا فعلـتٍ لبقيـة اليـوم الدراسـي، لكنّنـي أعـرف مـا فعلته أنـا : جلسـت فـي آخـر كل فصـل وأعـدت تلك الليلـة فـي رأسـي. الزفـاف. الويسـكي.
الاصطدام. الشرطة.
 وكنـت قَد غـادرت حفـل الزفاف في السـاعة 8:01 مسـاءً، واصطدمت بأعمـدة المبنـى في السـاعة 8:16 مسـاءً. خمس عشـرة دقيقة. لا يبـدو هـذا وقتًا كافيًا لتدميـر حــاة شــخص آخـر إلـى جانـب حياتي.
ورجـال الشـرطة ليسـوا أغبيـاء، أليـس كذبـكو كانـوا لـيريطـوا الحدثيـن معًا، أليـس كذلـكـ
كــت أعـرف تاريـخ الوفـاة. كنـت أعرفـه . فهكـذا بــــأ كل هــأنا
 مـا زلــت أفكـر فـي تـــك المســــارات وأتسـاءل إن كان طريقانـانـا
 وليصطدمـا بهـذا الشـكـل المثالـي.


 معي أيضًا .
كان ذلك ليكون أفضل بكثير بالنسبة إلى الجميع. أنـا بحاجـهَ إلـى الخـروج هـن هنـا . أحتـاج إلـى الذهــاب إلـى
الهنـزلـ. لا أســطـيع العـودة إلـى الهـــزل.

لم أضرب أحدُا في تلك الليلة. أنا لم أوذِ أحدًا . أعلم أنّني لم أفعل . أنا متأكد تمامُا .

لست متأكدًا على الإطلاق.
أشعر بالغثيان. سيغمى عليّ هنا على العشب. هل قتلت شخخصًا مـاء هل فتلت والدتهاء أحتاج إلى ريف. أريد التحدث إلى ريف. لكنّه لا يِيبب على هاتفه.
حاولـت مـرة أخـرى على أيّ حـال . كانـت أصـابعـي متعرّقـَة، ولــم أستطع فتح الشاشـةَ. ثـّمّ انفلت صـوت مـن حلقي، وقذفـت الهاتـف فـي العشـب.

كـتـ على وشـك أن أفقـد عقلي. ضغطـت بأصـابعي على عينـيّ، وكانـت يـداي ترتجفـان.
"مـورف5" كان ميلونهيـد أمامـي يحــدّق إلـيّ، وعينـاه وَلمتـان. "مـانـا
خطبـك، يــا فتـى؟"
"أنـا فـي حاجـهة إلـى المغـادرةه. بـدا صوتـي كأنّنـي أختــقَ. "لا يمكنــي العهـل اليـوم". "مـا الخطب؟"

الهـتدرت واتجهـت نحـو الطريـق الهـؤدي إلـى موقَـف ســيارات المـظفيـن. بــت كل خطـوة كأننّـي أتحـرك عبـر الرمـال المتحركـة، ولكـن بــلاً مـن أن تسـحبني إلـى الأرض، كانـت تسـحبني نـــو جولييـت.
أحتاج إليها . أكثر من أي شيء الآن. أحتاج إليها .

لكن بسبب كل شيء بيننا، لا يمكنني أن أحظى بها ． كان ميلونهيد لا يزال واقفًُا بجانبي．＂اديك－لين．كلّمني＂، وجـدت ســيارتي لكنّنـي عجـزت عـن إدخـال المفتـاحـ ولمـرتيـن، رفض الـرأس الفـولاذي الانــزلاق فــي الفتحـة． صرخـت وضـريـت الســيارة بحفنـة المفاتــع، فضفطـت الأســنان الفولاذيـة علـى كفـي وســمعت صـوت صريـر معدنـيـ
 ＂كلّمني، هل أنت منتشٍ يا فتى5＂، ״يـا إلهي، لا«، وضعت جبهتي على ســفـ السـيـارة．ليتـي كنـت منتشـيًا ．．أريـد الخـروج مـن هنـا، فرانـك．مـن فضلـك دعنـي أذهـب＂．
 أداء خدمتي المـجتمعيـة والاتصـال بالقاضـي، وإعادتي إلى السـجن مـرة أخـرى．
ـُمّ قَال：（حسنًا، أنت ستقود ．وأنا سـأستمع＂）．

## 米洸米

قَدت السـيارة، لكننـي ــم أتفوه بكلمـة．كان هنـاك شـيء مريـح فـي
 نفسي على إيقاع القَابض وأزيـز الطريـق．فـي البدايـة، قَمـت بلفّات حـول المنطقـة التـي تقـع فيهـا المقبـرة، لأنّتـي كــت علـى يقيـن مـن
 شتات نفسـي والعودة إلى المقبرة．

لكنّه لم يقل شيئًا .
لــنا اتجهـت شــرقًا، ودلفـت الطريـق الســريع، حتّى اقتربنـا مـن الجسـر فـوق خليـج تشـيزابيك. وكنـت سـأضطر إلـى صــرف ســـــة
 حينها قال: „اُسلك مخرج طريق جينيفر"،
 الكلمـات الأولـى التـي تلفّظ بهـا أيّ منـا. "لمــاذا5"
"أريد أن أتوقف عند المستشفى".
أحكمـت قبضتـي على عجلــة القيـادة بشـدة أكبـر، وقلَت: "الســتُ
بحاجـة إلـى الذهـاب إلـى المستشـفـى".
"مـن تحـدّث عنـكى بمـا أنّنـا وصلنـا هنـا، فسـألقي التحيـة على
زوجتـي".

كسر هذا هوسي بذاتي. وطرفت عيناي. "هل زوجتك مريضةء"، هزّ رأسه، وفال: » إنّها تعمل هناك، وأريد أن أفاجئها ،.
 إثــارة الانعطـاف واتخـذت طريـق المخـرج.
عندمـا أوفَـت ســـارتي فـي موقَف المستشـفـى، لـم أطفـئ
المـحـرك .
ففك ميلونهيد حزام مقعده وضريني على ذراعي.
"تعال يا مورف".
"يمكني الانتظار هنا".
"هـل تظن أنّك أفضـل مـن أن تقابـل زوجتيء اخـرج مـن السـيارة، يـا فتى".

لم أتمـالك أعصـابي، وحدقت إليه. "لست في مزاج لهذاه. "أنت في مزاجِ لأي شيء إذاًاء"
 هنـاك إلـى الأبـد . حينهـا تـردّد صـدى كلمـات ريـف فـي رأسـيـي ـتوقف عـن التصـرف مثل ضتحيـة لعينـة.

اصطدمـت بـي الكلمـات مثـل رصاصـهة فـي السـترة الوافيـة،
 يشـــم هــن قَبـل.
سـحبت الفرامـل وأدرت المفتـاح وخرجـت مـن الســـارة. ـ أيّـا كان، الأمـر بيـــك،.
كان المستنــفى مكتظُ كهـا كان بالأمـس. دخلنـا مـن المدخـل الرئيسـي وكان النــاس يســـرون فـي كل اتجـاه. أمّـا أولئـك الذيـن يرتـدون اللبـاس الطبـي والمعاطـف البيضـاء فقــد كانـوا يمشــون ألـا
 الانتظـار، وامــرأة حامـل ببطـن ضـخـم تتكـئ علـى الحائـط بـجـوار

 مـكان مـا مـن الردهــة قَد دخـل فـي نوبـة غضـبـ، وراح صـدى صـراخـه يتَردّد فـي القاعـة.
توجهنـا نـحـو المصاعـد، ولــم يكـن ميلونهيـد مـن هـؤلاء الرجـال

 بطنهـا المنتفـخ

ستبدو والدتي هكذا .
ستتجب والدتي طفـلا.
لا يزال عقلي غير قَادر على تقبّل هذا .

بصري لأنظر إلى وجهها .
كانـت تضتحـك علـى تعابيـري. »إنّـه يحـاول أن يـجـد وضعيـة

> مريـحـة "، .

رنّ المصعد، وصعدنا جميعًا . ظلت معدتها تتحرك.

 أخـرى، بهـدوء، ـُم اقتربـت منّي، وقالت: (المـس، يمكتـك الشـعور بـها،. قلت بسـرعة: (لا بأس").

ضتحك ميلونهيد، فعبست.
فَالـت ولا يـزال فـي صوتهـا نبـرة مـزاح: „لا يسـتطيع الكثيـر مـن النـاس لمس جنيـن فـي بطـن أمـهـ ألا تريـد أن تكون واحـدًا هــن القلـة المـختارة؟"،
"لست معتاذًا على أن تطلب منّي نساء لا أعرفهن أن ألمسهنه". قَالـت: ״هــذا طفلـي الخامـس، لقـد تجـاوزت تمامًا فكـرة أن يلمسـني شـخص لا أعرفهـه هيّا". ـــّمّ أخـذت معصمـي ووضعت يـدي مباشــرة علـى مـكان التشــنج.
كان بطنهـا أقـوى ممّـا توفعـت، وكــــا قَريبــن بمـا فيـهـ الكفايــة لأستطيع النظر أسـفل قهيصهـا مباشـرة. وشعرت بأنتي مــزق بيـن الرغبـة فـي ســحب يـدي وعـدم الرغبــة فـي أن أكـون وقَحُـا .

تــمّ تَحـرّك الطفـل تحــت يـدي، وشـعرت بشـيء ـَابـت يدفـع أصابعي. فشـههتت دون فصــد . حينها قالت المرأة: » إنّه يقول للك مرحبُّا".
لـم أسـطـع التوفَف عن التفكيـر فـي والدتـي. حاولـت أن أتخيلهـا وهـي تبدو هكذا، لكنّني فشُلت.
حاولـت أن أتخيلهـا وهـي تشــجعني علـى لمــس بطنهـا، وفشــلت
أيضُـا
أريعة أشهر.
رنّ المصعد .
حينها فال ميلونهيد : „تعال يـا مورف".
نظـرت إلى السيدة الحاملـ، ولـم تكـن لـديّ أي فكـرة عمّا ينبغي
لـي قَولـه. هـل أفول شـكرًا
"كن بخير"، قالت وأخذت رشفةُ من مشروبها .
انغلق المصعد واختفت.



 المقبـرة طـوال اليـوم، وبقيـت أنتظـر أن يأتـي شــخـص مــا ويـخرجـهـ

كانـت هنــاك طبيبـة نحيفـة ذات شــر داكـن تتقـر علـى مفاتيـع
 وأدارهـا، ولـم ينتظرهـا حتـى لتعبـر عـن دهشتـها وفبلهـا مباشـرة على

شَفتيها .

كان مـن الواضـح أنـّه يـوم يتعهّـد النــاس فيـه جعلي غيـر مرتـاح بجميـع الطــرق.
ابتعـدت محـاولًا أن أجـد شـيئًا آخـر أنظـر إليـه.. المـرضـات أو
الصـور الملونـة على طـول جـدار غرفـة المـمرضـات.
راحا يتحدثان بالإسبانية، فألقيت نظرة متحرجة إليهما .
وتـخيّلت حديثهـها .
ما الني تفعله هناء لو شيء حقًا كنت قرئبًا من هنا .

من غريب الأطوار هذ/؟
إنّه متجرد قاتل لهُ يُقبض عليه بعد .
شـعرت بمعدتـي تتكـوّر فـي عُقـدٍ مـرة أخـرى. مـا كان ينبغـي أن

أنا فقط لا أعرف أين ينبني أن أكون.
"(ديك- لين. هذه كارمن".
عدت إلى الوافع ومددت يدي، بشككل آلي. قلت: "مرحبًا").
"هرحبًا، ديـكلان". ابتســمت لـي. وكان مكتوبًا على الجانـبـ الأيمـن مـن صـدر معطفهـا الأبيض "د ـميلينديزل،، ولكـن حيـن تحدثت

 سعلت. "حسنًا، كما تعلمين. لا نريد أن نستعجل"، تجعـل ابتسـامتها عينيهـا تلمعـان. nأخبرنــي فرانـك بأنـّك تأخـذه في جولـة فـي السـيارة التـي أعـدت تركيبهـا بهفـردكى أنـا منبهـرة.
"لا، لا أعتقد أنّه سيندثر".
 أقـل مـن ثلاثيـن ثانيـهـ، هــنه موهبـة لا بـأس بهـا ".


مـرت ممرضــهة ووضعـت يدهـا علـى كتـف الدكتـورة ميلينديـز.
 عندمـا تظهـر نتائـج اختبـار اثنيـنـ- عشــرين- واحـدهـ، تتحنح ميلونهيد، وقال: (سنتركك تذهبين"،
 هــه المـرة. (سـررت بلقائكـ، ديـكلان". (سرـرتُ بلقائكُ أيضًا ".
بعــد ذلـك عدنـا أدراجنـا إلـى المصعـد، واتجهنـا نحـو الســــارة.
وقدتـا باتجـاه طريـو جينـيفـر.
"هل قُطعنا كلّ هذا لتمنحها قبلة؟"، هز كتفيه وقال: "مـا الذي علينـا فعله أيضًاء؟"
 سـريعة إليـه، وقلت: nلقـد قَضينـا أغلب الوقَت مـع المـرأة الحامـل الغريبـةه").
"ريّمـا فـي يـوم مـن الأِـام سـتـحب امـرأة بـــا يكفي لتسـنحق القبلة
كل هــذه العناء".
أوقفتتـي الفكـرة للحظــة. ولـم أكـن متأكــًا مـن السـبب، لكنّنـي عالــق بيـن أن أعبس أو أن أحمـرّر خجــلُ . وتوقعـت منـهـ أن يطــبـ

منّـي العودة إلـى المقبـرة، لكـن لا أحـد منـّا تلفـــ بــئي شـيء آخـر.
 لسـت على اسـتعداد للعودة إلى المقـرة، لا سـيما إذا كانـت جولييـت
 ألقى ميلونهيد نظـرة إلـيّ. "هل أنت جائعא") "لا"
"هل أنت وائقى العشاء على حسابي"،
نظـرت إليـه . "هـا هــذاء بالعـادة تستشَـيط غضبُـا فـي وجهـي إذا مـا تفقـدت فقـط هاتفـي بينمـا أجـز العشـب، أمّا الآن فتريـد التوقف لتــاول العشـاء؟
هزّ كتفيه، وتابعنا المسير. وفي النهاية فَال: "من هي الفتاة5") "أي فتاه50"
"الفتاة التي كنت تراقبها ،.
كان بإمكانـه أن يضرينـي على جنبـي أيضُــا ـ غـار صــدري قليـلاً حــن فكـرت في جولييـت. "لا أحـد، أنـا فقـط أعرفهـا من المدرسـةه"،. "لقد كانت تأتي دائمُا . لكنّني لم أعد أراهـا كثيرًا الآنه. جولييت. أوه، جولييت.
مـا زال بإمكانـي اسـتظهار رسـالتها الأولـى فـي رأسـي، وكلماتهـا

 وهـي تـــرك ذلـكـ.

لقد رحلت والدتها، وهي تدرك ذلك. هناك عذ/ب في تلك الصورة.
في كل مـرة أنظـر إليها، أ أعتقد رأنــي أ عـرف تماءًا كيـف تشـعر
هل أنا من تسبب في ذلك؟


> ثُقيلــة.
"آه. هذا محزن جدًّاه.
أصبحـت رؤيتي غيـر واضـحـة وضبـابيـة، قليــلاُ فقـط، قليـلُ بــا بــا
 ماتت فـي حـادث اصـطـدام وفـرّ الفاعل فـي الليلـة ذاتهـا التـي كنـت

 جميعًا بعـد ظهـر هــا اليـوم. "هـل لـك يـدُ فـي ذلـكى" ضـاق صـدري حتى عجـزت عـن الكلام. ضريـت إثـارة الانعطاف بقـوة، واتجهـت إلـى موقَف للســـارات أمـام أحـد المـراكـز التجاريـهـ. وبهـجـرد أن سـحبت فرامـل التوقَف، لـم أسـتطع النظر إليـهـ. طوـــت ذراعـي بشــدة علـى بطنـي كهـا لـو كان بإمكانـي تخفيـف هــذا الألـم بطريقــة مــا . „لا أدري". "وأنت خائف من أن تكون كذلك5" "لا أدري، لا أدري، لا أستطيع معرفة أي شيء".
 لإبقائهـا ثابتـةُ.

وحيـن تكلـم أخـيـرًا، كان صوتـه منخفضًـا : اليـس عليـك اكتشــاف

## ذلـك بنفســك، كهـا تعلم".

"هناك الحثير جدّا ـ الأمر معقد الآن".
"قـد تكون زوجتـي هـي الدكتورة لكتّنـي لسـت غبيًا، هـورف. أعـطِ
لنفسـك فرصةه".
سـحبت نفسًا لأطلـب منـه التوفَف، لكـن بـدلاً مـن ذلك أخبرتـه
بـكل شـيء.

بـدأت مـن البدايـه، مـن الرسـائل عنـد شـاهـد القبـر، وكيـف بدأنـا بالكتابـهـة والـرد بعضنـا علىى بعض. أخبرتـه بـكل مـا قلتـه لـجوليـيـت وكل مـا لـم أقلـه لهـا، ووصفت كـم غـدا صعبًا الحفـاظ على هـحـاور قصــة حياتـي منفصلـة. أخبرتـه عـن الليلـة التـي وجدتهـا فيهـا علـى
 لمسـاعدتها، ورغبتي في السـماح لهـا بالاسـتمرار فـي تصديق ذلـكـ أخبرتـه بـكل شـيء عـن والـدي وعـن ورشـة السـيارات وكيـف كــت أقلّهَ سـرًا . أخبرتهـه عن كيـري وكيف ماتـت
 عـن الحمـل الــني أخفيــاه عنّي، وكيـف أنّ كل فعـل يقومـان بـه معًا يريطهـا أكتْر بشـخـص آخـر ســــختلها . أخبرتـه عـن يوم زفافهـهـا .. عـن زجاجـهـ الويســكي.. عـن الحـادث وزنزانـة السـجن وتعليقـات آلان حـول كيـف أنّنـي أتحـوّل إلـى شـبيهـ

 باســشتاء أسـئلة عرضيـة لتوضيـح نقطـة مـا.

وأخـيرًا، أخبرتـه عن جلوسـنا حـول مائـدة الغـداء، وكيـف أسـكتـي ريـف، وكيـف اسـتوجب أخــذ جولييـت بعدهـا إلى مكتـب المـمرضـة، بعـد أن عرفـت التاريـخ الـذي حطمـت فيـه شـاحنـة والـدي . وعندمـا انتهيـت، كان الظـلام فَـد بــدأ يزحـف بيـن المبانـي علـى طـول الطريـق 50. شعرت بالضيق والإرهـاق. وبعد أن أنهيت كلامي، قال: "هذا كثير".
 لأنّنـي كــت أتحـدث إلـى الظــلام: ״كــت أعـرف تاريـخ وفـاة أمهـا، فقـد كان هــا أول شـيء لاحظته على شـاهـد قبرهـا ـ لكـنْ.. لـم أكـن أعـرف كيـف ماتـتـ. جـاء ذلـك لاحقًا.. بعـد ذـلـك بكثيـر . ولـم أقـم بريـط الأمـور سـوى اليـوم". "الكتّك لا تتذكر أنّك صدمت سيارة أخرى؟"، "بالكاد أتذكر أنّني ركبت الشاحنة".. كانـت تعابيـره فـي الظـلام رصينـة. „هـل تعلم أــن ماتـت والدتها؟ أو متى5"،

إلـى الهنـزل مـن الهطـار فـي اللــلـل.
"أين وقَع الحادث؟ هل كان لديكما مسارات متقاطعة؟") "كان حادثي على طريـق ريتشـي السـريع، وليس لـدي أيّ فكـرة عـن حادثهـا ".
" "لكن كل هذا حدث في نفس المقاطعة؟" "أجل، فيما أعتقد".

فـرك فكّه، وقَال: „حســًا ، لا تفتــر الشـرطة إلى الكفـاءة، مورف. فإذا وفَع الحـادث فـي نفس الهقاطعـة، أو فـي أي مـكان قَريـب فـي
 فـي الحادثـة، وسـيـحققون فـي ذلـك لا سـيهـا إذا كان الميّتـ امـرأةه).
 أهـي إنّ الشـيء الوحيـد الـــي أنقــن حياتـي هـو حـرام الأمـان، فقــد انهـار عمـود الطـوب بطريقـة أتلفـت الوسـادة الهوائيـة. ريّهـا لــم يتمكــوا هـن معرفـة إن كــت قَـد اصطدمـت بشـخـص آخـر". "لا تَزال هنـاك طـرق لمعرفـة ذلك كعلامـات الطـلاء وأشـياء مـن
هـــا القبيـل. ألـم تشــاهـد برامـج الجـرائـم مـن فَبل؟،

وللمـرة الأولـى طـوال هـذا المسـاء شـعرت بالثـــل علـى صــدري
يـخـف بعـض الشــيء. "حقْـَ؟"
 الأم. فمثـل هــنه الحـوادث لا بــدّ أن تـناع فـي الأخبـار . ريّمـا فالـوا مــا نـوع السـيارة التـي تسـببت فـي الحـادت أو على الأقـل مـا لونهـا"،

 الســيارات لكنّنـي لـم أفعـل. مـا زالت هناك أشيـاء عالقة.

آخـرك"،

هززت رأسيـ
فقال: "عُد بنا إلى المقبرة، وأنا سـأتكلم".

لـى يجعلنـي أنتظر، وشـرع مباشـرة في الكلام: صأعتقد أنّ والدتك وزوجهـا فَـد أخطـأا بعـدم إخبـارك بشــأن الحمـل طـوال هــهـ المـدّة إذا مـا فـــلا ذـلك عـن قَصـد . لكـن مـن خــلال مـا أخبرتتـي بـه عـن الأشتخاص البالغيـن في حياتك، فأنـا لسـت مندهشُـا جـدًّاه. . "لا أعرف ماذا تقصد".
"أعنـي أنّ والديـك قَـد خـذلاك حيـن كتـت صغيـرُّا، ويبـدو أنْهـهـا يواصــلان فــل ذلـك".
ألقيـت نظـرة سـريعة إليـه بينمـا كنـت ألتـف لأعـود إلـى الطريقق
الرئيسـيـ
"مـا زلت لا أعرف ماذا تقصد".


 لا أسـتطيع أن أتخيـل أن أتوقَع مـن مـاريسـول أن تتسـتر علـى شـيء كهـذا ـ وحتـى لـو فعلـت، لا أســطـيع أن أتخيـل أنٌ كارمـن ســـتـركها تسـتمر فـي التسـتر. قلت إنّك لا تعـرف كيـف تعتـنـر لوالدتـك عهّـا فعلته ليلـة زفافهـا، هـل اعتـنـرت هـي لـك عمّا فعلتـهكي هززت رأسي بقوة. "لا، لم تفعل. لقد كان الأمر معقدًا"،.
"لا. ليـس معقــذا . لقـد كانـت جريمـة، وبحسـب اعتقـادي فـإنٍ والدتـك تتحهـل مـن المسـؤولية بقـدر والــدك"، وازدادت لكنتـه مـع
 مـورف ومـا زلـت طفـلُا، لكنّهـا ســمحت لــك بالعيـش حامــلُ هــذا

النـوع مـن الذنـب. أتـدري لــَمَ أعتقـد أنّهـا لا تــزور والـــكـَ لأنّهـا لا تريـد أن تتحهـل مسـؤوليتها الخاصـةَ وبحسـب اعتقـادي، ينبغـي لهـا أن تكون هنـاك بجانبـك تجـز العشـبه، . صمـت ثـم راح يشـتم باللغـة الإسـبانية.

أبقيـت السـيـارة بــن الخطـوط على الطريـقَ السـريع، وكــتـ قَـد
 فَـط. لَــد تعـودت أن يقـف النـاس ضــدي، ولا يقفـون دفاعًا عنــيـ حتّـى ولـو كنـت أنـا وهـو فقـط فـي الســيارة لكـنّ هــنا أحـدث فرقًا.
 أعتقـد أنْ هــذا قـد قَل شـيئًا بداخلهـا"، "كان لا يزال لديها أنت".


 همهم ميلونهيد، وكان لا يزال غاضبًا . وقَد جعلني هذا أبتسـم قليلًا فقط. ثّمّ قلت: (شڭكرًا ه.
أومـأ برأســه، لكـن بـدا كمـا لـو أنـّه لا يـزال يفكـر. "هـل يعـرف زوج
والدتك كل مـا قلته لـي؟"
أطلقت زفرة وقلت: "ريّماه".
" لكنك لست متيقنًا "
"مـا الفرف الذي قد يـحدثه هذا؟"

نظـر إلــيّ، وقــد احتـدت تعابيـر وجهـه: ״هــذا سـؤال مهـم يــا

فتـحـت فمــي لأعارضـه، لكـن بعــد ذـــك أدركــت أنــهـ علـى حـو . حاولــت إعـادة ترتيـب كل مـا أعرفـهـه عـن آلان، مسـتحضرًا كل




 الأعهـال الروتينيـة وأبتعـد عـن طريقهـا .
 وبحلول الوقَت الـذي دخل فيـهـ آلان حياتــا، أصبحت أنـا وأمـي نـدور حـول كواكب مـختلفـة. ولا فكـرة لـديّ عـن مقـدار مـا أخبرتـه بـه عمّــا

حدث.


 التـحـدت إلـى والدتـكه،.
بـدّد كلامـه الابتسـامة المرتســمة على وجهـي، وقلتِ: الا أعـرف

 تجــاوزت وقـت انتهـاء خدمتـي الهـجتمعيـهَها.
 وأشـرح لهم أنّـك سـتعمل لوفَت متأخـر".

شـعرت بهقـدار أوقـــة أخـرى مـن الـوزن يُزاح عـن صــري. اتصل،
وانتهى الأمـر • ولـم أعـد فـي مـــز أزق الآن.

 إخباري" والطريقـة التـي فَبلت بهـا تفسـري وتركتـتي أكهـل الواجـب

فـي الفصـل

 هــذا الطريـي، أليس كذـلـكـ"

 إنهاء حياتـي لكنّنـي أفنــدت الأمـر".
„أنـا لا أعـرف، مـورف". كتّا حينهـا فَـد دخلنـا المقبـرة، وتـردّد كأنٌه غيـر متأكد مـن كلمـاته التاليـة، وتابـع: „أتسـاءل إن كنـت تخبـر نفســك بذلـك فقـط". عبست، وقلت: „ما الذي تقصده50" "لا أعنقد أنك كنت تريد أن تقتل نفسك".

 "بلى، فعلت. ريّمـا أردت أن تحـاول قتل نفسـك، لكتنّي لا أعتقـد أنّك كنـت تريـد فــل ذلك حقًا ،. "ما الفرق5"
فتـح البـاب وخـرج ووقَفـ هنــاك، ــــّ انحنــى ونظـر إلـيّ. „لقــد ربطـت حـزام الأمــان،.

علّقت عينـي على الزجـاج الأمامـي المظلمـ. لا أعـرف مــا أقولــه تعقيبٌا على هــذا .

العمـل بشـكل مضـاعـف لإنجـاز هذـــن القســمين،.
أعجبنـي كــف ســألني، بــل أن بـأمرنـي. لقـد منحنـي خيـار الرفـض
أومأت. (سـآتي مباشرة بعد المدرسة ونتجزهاها.
 مبّـا كنـت عليـه فـي البدايـة.

## الفصل الحخامس والثلاثون

من: الظام >TheDark@freemail.com>
 التاريخ: الثلاثاء، 8 أكتوبر $\quad$ الساعة: 09:12:44 مساءً
الموضوع: د.م

ما الذي حدثى هل أنتِ بخير؟

 والحديـت معـهـ لكـنْ نـور غرفتـي كان لا يـزال مضـاءُ، وإذا لـــم أرد، فسـيدخل للاطمئنـان علـيّ. صتح: صادخل".

لا. مـا أرغب فيـه هـو الزحـف تحـت سـريري والنـوم هنـاك مــدة شـهر . لقـد جلســت أمـام قَبرهـا لسـاعات أحـاول كتابـة رسـالة. لكنّ الكلمات أبت أن تأتي .
لـم أتمكن مـن معرفـة الطريقـة الصـحيتحـة لأفَول لهـا إنّنـي آسـنـة

 للكمته في الوجـه.

نظر أبي إليّ بعينين قلقتين وقال: "جولييت؟"
 الأب وابنتـه الليلـة. لقـد أنهكت مشـاعري اليـوم وكذلك صوتـي . „أنـا حفًا متعبـة يـا أبي"،



أ خبرتهها
كانـت فكرتـي الأولـى هـي ديـكالان وريـفـ، فتســــارع نبـض قلبـي


إن كنـت تريديـن رفــقة،"
 الكافيـة . شـعرت كأننـي التقطت جرعـة مـن الأدريناليـن والإسبريسـو



 الشـعور بالخيانــة. إنّني أسوأ ابنة في العالم. أبعـدت الشـعر عـن وجهي إلـى الخلـف، فقـد كان مجـرّرّد فوضـى متشـابكة بسـبب الريـح التـي كانـت تهـب في الهقَبـرة. "من هـاء ماذا يريدان؟"


"برانـدون"، قلـت وقَـد اندفـع الهـواء مـن رئتـي، مـا جعلنـي أفـرغ فبَل أن تتاح لـي الفرصـة لهعرفـة إن كنـت غاضبـة مـن فكـرة مواجهـة ديـكالان مورفـي أو متحمسـة لهـا . "يمكــك الســــاح لههــا بالصعـود
"بالطبع، نحـن قَادمـان"، صـاحـت روان مـن مـكان مـا في الطابق السـفلي. "يمكتـك تجاهـل مكالماتـي، لكـن لا يمكــك تجاهـل وجبـة ناتشـو بيـل غرانـده. .
 ومتوهـجـهة فـي قَميـص أبيـض خفيــف يتدلـى فـوق ســروال يوغـا . وكانـت تَحمـل علبـة ضخمـة مـن مطعـم تاكـو بيـل . فيمـا كان برانـدون
 كتـب عليـه شـعار عـن اللحـم المقــدد. بـدا كأنّههـا فــد خرجـا مـن صفحــات روايـة كَـــلاكٍ وصـاحبهـا

المحـب.
كتـت أرتـدي بيجامـه، وأنـا متأكدة مـن أنٌ المـاكيـاج قَـد جـف فـي خطوط على خدي.
وضعـت روان علبـة الطعـام بجانبـي علـى السـريري، ـــم ارتقـتـت



 لـي بتفويـت دروس الفتـرة المسـائيةه)، وكان هــذا أكثـر تعاطف حظيت بـه مـن قبـل فيكـرز منــن بدايـة العـام الدراسـي.

بـدأ برانـدون بسـحب الطعـام مـن العلبـة دون أن يقـول أي شـيء،

 وبالنظر إلى هذا، ربهّا كان يجدر بي أن أرتدي ثيابًا أنسب. فركـت عينـيّ وحـررت نفسـي مـن روان والبطانيـات، وقلـت:


 فـي الحهـام، غسـلت وجهـي وفرشـت أســناني ولففـت شــعري
 المطـاف مرتديـة سـروال جينز وقميصُـا بـلا أكمـام، لكـن هـذا أفضـل

 بوفيـه فــوق اللحـاف. كانـت موسـيقى هـادئــة تـتــرب هــن الراديـو الحـاص بـي، وقـد أحضـر أبـي المشــروبات الغازيـة.

 أستحقق أئًا منـه. قالت روان: „لقد أضاء هاتفك عدة مرات،. التقطته وضغطت على الزر.
ظ: بجدِّ. هـل أنت بخيرى

فتحت الهاتف وكتبت بسرعة.

ف م: أنا بخير، معي أصدقاء. سأعاود الكتابة لاحقًا .

أقفلت الهاتف ودسسته تحت وسادتي.
كانت روان تـأكل مـن طبـق ناتشـوز وهـي تراقبنـي. "مـا سـبب ذلـك كلّهS"
"لا أدري".
"ألا تدرين؟"

والجبـن. ״أنـا حقُـا لا أدري".
"هل الفتى الغامض هو السبب5"






 سـألته حـول التاريـخ، فلـَمَّلا يواجـه الأمـر وجهًا لوجـه الآن؟
لمَ لا يخبرني؟
 الـذي سـيكون منطقيًا أيضًا إلـى حـدّ مـا .
 الراديـو إرسـال النغــات.

أخيـرًا، فططت الصــت وخـرج صوتـي ضئِــلا جــًا ولكــه ثابـت. "وقَع حـادت ديـكلان مورفـي فـي الليلـة ذاتهـا التـي ماتـت فيهـا والدتـي. لهـذا السـبب انزعجـت فـي الغـداء. أعتقـد أنّـهـ فــد يكـون


توقفت روان مـع رقاقَة بطاطس في منتصـف الطريـق إلـى فههـا . „هـل أخبـرتِ والـدك؟ هـل اتصلت بالشـرطة؟"

التفاصيـل. مـاذا لـو لـمَ يكـن فـي الوقَت ذاتهَ مــاذا لـو..،
قال براندون: „هل لديك حاسوب؟ يمكنني البحت عن الأمر"، اعتدلت وقلت: "يمكنك البحث عن مـاذا5" "لدي كلمة المـرور لبيانات الجريمة المحلية"..
مالت روان نحوي وهمست: „إنّه بارع جدًا في بعض الأحيان". قلت: „هل تملك ذلك؟ لكن كيف5"، "أجـل، مـن الـدورة التدريبيـة التـي أخذتهـا. كتـت أظـنّ أنّهـم
 كتفيـه، وأضـاف: „إنّه لأهـر مثيـر كلاهتمـام. أحيانًا أتفقـد البيانـات. لــذا يمكنــا النتحقـق مـن ذذـكـ. ومعرفـة إن كان هنـاك أيّ تفاصيـل". كان لـدي حاسـوب مححمـول قَديـم يعـود إلـى والـدي، لــــا فقـد كان
 مكتبـي وسـلمته إلى برانـدون .
نظـر إلـيّ مـن فـوق الشاشـهـة فـي أثنـاء تحميلهـا، وفَال: ״هـل
تريديـن إخبــار والـــك؟"،

بــدا أبـي يزحـف بــطءء خارجًا مـن الضبـاب الــني كان لا يـزال يلفّنـي. فهـزنت رأسـي، وقلـت: „لا، ليـس بعـد . ليس قبـل أن نــرف شــيئًا مؤكـدًا ه.
لـم يسـتغرق برانـدون وقتًا طوـــالًا لتسـجـيل الدخـول إلـى النظـام. "مـا هـو التـاريـخ؟"
 قتلهـا هنـا الآن؟ „إنّهـ الخامـس والعشــرون مـن مايـو".
 تقريـر حادثـة اصطـدام وفـرار لكـن أســماء عائلتي الضـحيتــن هـــا ثــورن ورحمـان.". "من هو رحمان5"
قَلت بصـوت أقَرب إلى الهـمس: „لقــد كانـت تسـتقل سـيارة أجـرة مـن الهطـار، وكان رحمـان هـو السـائق".
 لديـه ابنـة فـي مـكان مـا، تحمـل شـعور الفقـد ذاتـه الـذي أشـعر بـهك
أمسكت روان بيدي.
"وقع الحادث على طريق هاموندز فيري؟ في منطقة لانتيكوم؟" "أجل" .
فَطّب قَليـلا " هـــذا غريـب، طريـق هـامونــدز فيـري ليـس فـي الطريـق إلـى المطـار". "مـاذا تقصد بذلك5"،



طريقًا طويـلاُ ليأخـن عليـه أجـرة أكبـر . أو ريّمـا كان هنـاك حـادث على الطريـق السـريع لذلـك دلـف إلـى الشـوارع الجانبيـه، لا أدري،
 هذا غريب. لكن كما قال، ليست هذه بالحالة الشاذة بالكامل.

 كاميـرات. وحيـن وصـل المسـعفون...) تـردّد، وكانــت تعابيـره تشــــير

 على تقريـر الشـرطة بشـأن ذلك الفاشـل، وسـنرى إن كان هنـاك أيّ شيء يتطابق".

 إلـى مــا نبحـت عنـهـ، لــم أقـلـ أي شـيء علـى الإطــلاق.

 إيقاعـات متسـاوية تتنـس علـى أنغـام الموســيقى. بعد دقِيقة، قالت روان: „إنّك تقتلنا هكذا يا بي"،


 |منحانـي ثانيــة").
الجانـي.. كـدت أبتسـم .. لقـد كانـت خريطـة حيـاة برانـدون سـليمة تمامُا وليسـت متشـظّية كخريطـة حياتي.

وبعـد مـرور دقيقـة موجعـة، نظـر برانـدون إلـيّ، وقـد بـدت أمـارات حـزن على وجهـه، ثـمّ قَال: „لا أدري إن كانـت هــذه أخبـارًا جيـدة أم أخبارًا سـيئة).
شــددت علـى يــد روان بأصـابعـي. إنّ الوفـت متطابـقى، لا بـــّ أن يكـون كذلـك. ورحــت أتنفس بصعوبـة شــديدة حتّى كـدت أصـاب بفـرط التتفس، وقلـت: ״أخبرنـي. فقـط أخبرنـي أنـّه هـو . لا بـــّ أن يكـون هـو".
هالا، ليس هوّ براندون رأسهـ.

أدار الحاسـوب، وفَـال: „انظـري. لقــد وردت المكالمــة الأولـى حـول حادثـة والدتـك عنــد السـاعة السـابعة وسـت وأريعــن دقيقـة.

 بذلـك المبنـى حتـى الســاعة الثامنـة وسـتـة عشـر دقيقـةها. إنّه ليس هو.

شـعرت بالارتيـاح.. شـعرت بالخيبة.. لا أعـرف مـا الـذي شـعرت

شعرت بأنّني سـأتقيأ الناتشوز، وشددت بيدي على بطني. همس براندون: „أنا آسف جدًاه. .
الآن فههـت مـا كان يقصــده بعـدم معرفـة إن كانـت هــذه أخبـارًا جيـدة أم أخبـارًا سـيئة. صـحيـح أنّ هــذا يعنـي أنّ ديـكانلان لـم يكـن أـن



 وحتى لو كان ديكلان مذنبًا، فلن يعيد ذلك والدتي.
 في الزاوــة، ضريحـي الصغيـر الكئيب.
احتجـت إلى التنحنـح قبـل أن أتكـمّ: "نعـم، يـحـاول رئيس التحرير الخـاص بوالدتــي إعـادة شــرائها مـن والــدي، لكـنـ..، وتركـت هــذا الفكـرة تتأرجـح.
لم يظهر على مـلاهـح براندون أيّ أنر لتمييز مشارحاعري. "هل فتّش رجال الشرطة بطاقات الذاكرة الخاصة بها؟".

ينجلـي. "مــاذاء لا، لــمَّ"

 الواضـح أنّهـا بـدأت بالتقـاط الصـور بينمـا كان الرجـل يطعنهـا، وتمكنـوا هـن العثور عليـه بنـاءً علىى ذـلك. أقصـد .. مـاذا لـو تمكــتـ والدتـك مـن التقـاط صـور للســــارة وهـي تهـربكـ،
 تقـول توقف عـن الحديـث عـن جرائـم القتـل فيهـا تعانـي صديقتـي، لكـن عقلي عـاد للعمـل بسـرعة طبيعيـة. سـألته: „هل تعتقد أنّ هذا ممكن؟"

نظر إلى المعدّات مرة أخرى، وقال: "ريّما5") „لال،، قالت روان.
نظر كلانا إليها، وعيناهـا متسعتان قليلاُ. "هـل تـدركان كـم يبـدو هــذا غيـر معقـولك أن يكـون شــخص مـا على قيـد الحيـاة بهـا بكفـي لالتقـاط صـورٍ فيهـا ينطلـقَ مسـرعًا، ولكـن أن يكـون.. أن يكـون .. ، وتأرجــح صوتهـا وهـي تتظـر إلـيّ. أكملـت كالامهـا : اأن يكـون ميتُـا فـي الوفـت الــنـي وصلـت فيــه ســيارة الإسـعاف إلى هنــاك".

فَال برانـدون: מليـس بالضـرورة أن يكون الفاعل مسـرعًا . يشـير التقريـر إلـى أنّ السـيارة الأخـرى قــد تعرضـت على الأرجـع لبعض

 لـم تكن ضريـه جانبيـة بسـيطة، . ـُـمّ صمـت وقـد اعتـرى وجهـه شـيء مــن الحـزن
 تخيلـت موتهـا بمئـات الطـرو، لــذا لــن يتيـر دهشـنـي أيــا مـا كان
ســـخبرنـي بـه.

فـال بهـدوء: „لم تمـتٍ عنـد الاصطـدام. يقـول التقرير إنّ السبب نزيـف داخلمي. ربّمـا بسـبب حـزام الأمـان .ولا يوجـد هنـا ذكـر لإصـابـة في الـرأس"، ثـمّ ابتـلع ريقـه وتابع: "وبالتالي.. ريّمـا كان هنـاك وقـت، لا سـيما إذا كانـت المـرأة سـريعة البديهـةه،. ربما كان هناك وقت، لا سيها إذا كانت امرأة سرعة البديهة.

والدتـي، المــرأة التـي تتجـول فـي مناطـو الحـرب فـي مـحاولــة لجلـب الوافَع العالمـي إلـى مائــدة العشــاء الأمريكيـة هـل كان دليـل حـل جريمـة قَتلهـا قابِعًا هنــاك فـي زاويـة غرفــة
 اللعنة.

عبرت الغرفـه، والتقطت الحقيبـهَ بكاميراتهـا الرقَميـه، وضربـت الكاميـرات بالحائـط لإخـراج بطافـات الذاكـرة. "على رسـلك، على رسـلك". أوقَفنـي برانــدون، وأخـذ الكاميـرات مـن بــن أصابعـي المـرتعشــة، وفـال: "ادعينـي أخرجهـا، . ـــّمّ سـحب
 أبـي المتحــول .
انتظرنـا حتى يتَم تحميـل برنامـج الصـور الخـاص بـه، واسـتغرق
 وتشـغيل جهـاز الماكنتـوش ذي الــوة الحاســوبية الكبيـرة الــذي تسـتخدمه -كانـت تسـتخدمه- أمّـي لتحريـر الصـور. لــم يُشَـغّل الجهـاز منــذ وفاتهـا، والسـبب فــي الغالـب أنّنـي أعـرف أن خلفيــة الشاشــة كانـت صـورة لــي وأنــا طفلــة رضيعـة أطـوّق عنقهـا . علت عينيّ غشـاوة، فطلبـت منهــا أن لا يكتربـا لهـذا ـ ففــد كانـت

أمامنـا مههة.
تــم تَحميـل البرنامـج أخيـرّا، وظهـرت الصــور الموجـودة علـى
بطاقـة الذاكـرة فـي صـور مصغـرة علـى الشاشــة.
"يا إلهي"، همست روان.
كانـت الصـور مروعـة: كان هنـاك جثــت أطفـال فـي الشـوارع،

ومـداخـل منـازل ملطخــة بالدمـاء والغبـار والأوسـاخ والعـرق والدمـوع



العشـاء.
راح برانـدون ينتقـل عبـر الصـور بثبـات، لكتـّه بـدا شـاحبًا أيضًا .
"هـذه الصـور رائــة. لقـد كانـت والدتك رهيبـة،".

أعـرف بالضبـط كـم كانـت موهوبـة. "هــذه كلهـا صـور خاصــة الا
بالعمـل. تحقـق مـن بطافـات الذاكـرة الأخـرى". أخرجها وأدخل الأخرى، وانتظرنا مرة أخرى.
 على دليـل مـا فـي هــــه البطافـــة
 بطاقــة ذاكـرة فارغـة. لا شـيء فيهـا . لا شيء. نظر براندون إليّ، وفال: (هل لديها كاميرا أخرى؟"،
 لكنهــا كاميرتاهـا الاحتياطيتان الرخيصتان. وقَد كانتا في حقيبـة
ســـفرهـا"،.
"مـا هــذاءَه قـال وهـو يشـير إلـى مـكان ينعكس فيـه الضـوء مـن العدسـة التـي تبـرز مـن كيـس قمـاش


 فوتوغرافي"،
"يهكن للسيد جيراردي أن يفعل ذلك. هل هناك فيلم بداخلها؟"، أمسـكت بالحقيبـة القماشــية، فخشتخشـت. كانـت هــذه حقيبـة يدهــا، وبهـجـرّد أن ســحبت الغطـاء، النقـط أنفـي رائحـهـة غســول يديهـا، واجتاحتتـي أمـواج الفقــد، فاحتجــت إلـى إغمــاض عينـي. أمامنا عمل، جولييت. هناك وقت لاحق للعاطفة. اسـتفرق الأمـر منّـي لـحظـة أخـرى، وكان برانـدون وروان ينتظـران، كصديقيـن جيّدين.

حيـن سـحبت كاميـرا الفيلـم، رأيـت بقايـا آـــار أمـــي، مرطبــات الشَفاه، وعلبـة صغيـرة مـن المناديـل، وحاشـيـة بطاقـة صعود الطائرة

مطويـة في جيـب جانبـي، ومـجلـة آس ويكلـي قديهـة. عرفـتِ ابتسـامة حزنـــة طريقهـا إلـى وجهـي. كــت لأستشـيط غضبًا فـي وجههـا لـو كنـت رأيت هــذا ـ ولـو كانـت ليــة السـبت تـلك فــد سـارت بالطريقـة التـي كان مـن المفتـرض أن تســـر بهـا ـا
 شقّت الدموع طريقها إلى وجنتيّي.
 يمكنــي تحهيـض الصـور وإخبـارك بهـا أجــههس.
 لكـن حيـن كانت تفعـل، فـإنّ النتيجـهَ تكـون صـورًا قويّة حقُّا و ولـذا
 سـعحمل معنـى بالنسبة إليها ـ ولا أستطـيع أن أتخيلهـا تمسـك بهـذه الكاميـرا لتلتقـط صـورًا لســيارة تسـرع مبتـــدة -هــذا إذا كانـت قَـد فعلت ذلـك علـى الإطــلاق- ولكـن إذا كان لأي شـخص أن يسـتخرج

هــذه الصـور، فسـيكون أنـا ـ حضنـت الكاميـرا إلـى جســـي، وقلـت: "إنّها صورهـا . أريـد أنـا تحهيضهـا". "حسنُا". وجلس تانية.
قلت بهـدوء: „شـكرًا لكمـا ـ أنـا سـعيدة بقدومكهـا يـا رفـاقه. لفّـت روان ذراعيهـا حـوال عنقي مـن خلف وقالت: „لهذا يوجـد الأصدقاءش.

## الفصل السـادس والثـلاثون

بن: فتاة المقبرة >cemeterygirl@freemail.com إلى: الظلام >TheDark@freemail.com>
 الموضوع: الأصدقاء

نعـم.أنا بخير.كان ذلك إنذارًا كاذبًا . هل تحدثت مـع والدتكى
 النقطـة خضـراء مضـاءةً بجانب اســهـها .

ظ: ما هو الإنذار الكاذ؟ ف م: ديكلان مورفي لم يرتكب مـا اعتقدت أنّه فعله.

بذلـت كل جهـدي -وأعنـي كل جهـدي- لأكبـح نفسـي عـن كتابـة: "جولييت، أخبرنـي بكل شـيء، أرجـوك لقـد كـتـت قلقًا جـُّا مـن أن أكـون قــد تسـبيثُ بهـذا لـك،. كانت يداي ترتجفان حرفيًا وأنا ممسك بهاتفي.

ظ: ماذا ظننت أنه قد فعل؟
ف م: لقـد ثمـل وحطّم سـيارته في الليلـة ذاتهـا التـي مـاتـت فيهـا
 ظ: وهو لم يفعل؟ ف م: لا. إنّها تقتلني. ظ: كيف عرفت ذلك؟

ف م: أجـرى صديـق صديقنـي الحميمـة دورة تدريبيـة في غرفـة تحريـر الأخبار خـلال الصيـف. ولا يـزال بإمكانـه ولوج قاعـدة بيانـات
 وقَت الحادثتيـن غيـر متطابـق. فقــد ماتـت أمـي قَبـل أن يركـب ديـكلان مورففي سـيارته.

أوه
لــم أكـن أعـرف مـا أثــعر بـه بالضبـط، لكـن بالتأكيــد لــم يكـن
 والدتها، لكنتها لـم تتوصـل بعـد إلى حـل لغـز الجريمـة. ولـم أخبرهـا بعـد مـن أنـا، وقـد فـات الأوان الآن علـى ذـلـكـ



ف م: لقد كان احتمالًا بعيدًا على أي حال. كانت مـجرّد صدفة. ظ: أظن أن مساريههما لم يتقاطعا .
ظ: هل أنت بخيرى

ف م: لا أعرف تمامًا مـا أشعر به.
د م: مـاذا يمكنني أن أفعلى
ف م: تحدث معي فقط إن لم تكن تمانع.

فَـرأت الكلمـات بصوتهـا ـ كــت لا أزال أرى عينيهـا المذعورتـــن حيـن طابقـت تاريــخ الحادثتــن فـي الكافتيريـا . وشـعرت برغبـة
 الإطـلاق، لكنّتـي أريـد أن أجلس فـي الظـلام وأمســك يديهـا لأثـــرهـا بأنّهـا ليسـت وحدهــا . ألا

ظ: أمانعई يمكنني التحدث معك إلى الأبد . لم تردّ لأطول وقت، فتساء إل إن كانت قَد نامت.
ظ: دق، دق.

ف م: لقد جعلتني أبكي.
ظ: معظم الناس يقولون: "من بالباب5" ظ: الآن جعلتي أضحك. من بالباب؟ ظ: لم تكن لدي نكتة جاهزة مسبقًا . لماذا جعلتك تبكين؟
 التوقف عـن التحـدث معك.

$$
\begin{aligned}
& \text { تجمّدت. قَرأت هذه الجملة مرارًا وتكرارًا . } \\
& \text { كنت قلقة جدًّا من أن تكون هو. }
\end{aligned}
$$

لـم أسـتطع التنفس ـ ـــم تكـن لـدي أيّي فكـرة عمّا يِجـب علـيّ قولـهـ. كان هـذا أشـبه بألـف ختجـر تطعنـي جميعـا دفعـة واحدة.

ف م: آسـفة. أنـا فـي حالـه فوضـى الآن. ظـنّ برانـدون -صديـق
 صـورة للســيارة وهـي تهـرب، لذلــك نظرنــا فــي بطافَـات الذاكـرة الخاصــة بهـا ـ لقـد كانـت ليلـة عاطفيـة جـدا .

أخبريني عن ذلك. لقد كنت أجلس وقلبي يختّق.

أصابعـي المخــُرة فجــأةً علـى الكتابــة.

ظ: وهل عثرت على أيّ شيءء

الفيـــم غـــُا فـي المدرســة.

ظ: هل تعتقدين أنّ هناك فرصة ما
ف م: أنا خائفة من أن أعتقد أنّ هناك فرصة.

بالـكاد كان عقلـي قـادرًا علـى اســتيعاب الكلمـات النـي كانـت

 ســأتحدث معهـا طـوال الليـل. ريما ينبغي أن أبحت عن بعض النكات البديهية.

أوه، جيّد، شيء آخر لا أريد التحدث عنه.

ظ:ע.
ف م: لمَ لاء
ظ: لأنّـي عـدت إلـى المنــزل مـن العمـل متأخـرُّا، وكان زوج أمـي يــف حرفيّا كالحـارس خـارج بابهـا . ف م: ولا يمكتك إخباره بأنّك ترغب في التحدث معها؟

لـم يكن سـؤالها مؤذيُّا جـدّا، لكنّ معرفتي بـأنّهـا لا تريـد التحـدت معي -أنـا الحقيقي- جعـل كلماتهـا تحمـل مـن الانتقـاد أكــر مهــا
 اتهامـات بالفشـل بيـن الكلمـة والأخـرى. وهــنا مــا أوقــد نــران
 حياتـي فقـط، لكـنّ النصـف الآخـر -النصـفـ الحقيقيــ كان خرابُـا بالنســبة إلـى فتـاة متلهــا .
كانـت أفـكاري عبـارة عـن فوضــى مـن المبالفـة والمفـالاة، وأنـا
أعلـم هـــا .
لقد فعلت هذا . لقد فعلته.
لقد أفسدتها . وهذا خطئي.

 نقيلة جـدُا ، وكنـت عاجـزُا .

نقرت أصابعي على الشاشة． ظ：الأمر معقّد ． ف م：الأمر معقّد بقدر مـا تجعله أنت كذلك． ظ：حسنًا، أعتقد أنّني أجيد جعل الأشياء معقدة قَدر الإمكان．

وبهذا، أغلفت التطبيق．
وحذفته．
ثـم تكوّرت علىى نفسـي وفعلت كل هـا هـو ممكن لكبـح نفسـي عن
 أجلس في صصـت تام ثابـت حتى تصـرخ عضـلاتـي طلبًا للأكســجين．

 الذهـاب إليـه دون أن يسـتدعي آلان رجـال الشـرطة．
 رسـائلي الاشتـي عشــرة الأخيـرة، لكنّها كانـت جميعهـا رســائل بتعابيـر مغتلفـة منّي أخبـره فيهـا بـأن يتوفَف عـن الشــور بالألـم فـي مؤخرتـهـ．

د م م：من فضلك، ريف أنا بـحاجة إليك． ردّ على الفور． ر ف：أنا هنا ．
د م م：هل يهكنني المجيء5 ر ف：دائمًا ．
米米米

كان رــف يـأكل وعـاءً مـن حبـوب لاكـي تَشـارمز حيـن دخلـت مـن البـاب الخلفـي ووجدتـه فـي الهطبـخ. وكان هـذا نوعًا مـن الوجبـات الخفيفـة التـي يتتاولهـا في وقَت متأخـر مـن الليـل، وعـادة مـا تكون مخصصـة لمدخنـي الحشيش، لكنّ ريـف لـم يدخـن فَطـ في حياتـه. وحيـن كنـا صغـارًا وكانـت صداقتــا مقســــة بالتسـاوي بيـن منزلينـا، كانـت أمـي تحتفظ بعلبـة منهـا فـي متــاول اليـد فقـط مـن أجلـه.


 السـكر. لـم أســأله عـن هـذا فَط.



 فـي كلتـا الحالتيـن، كان للأهـر علاقــة بـي. ولـم أكـن أحـب هــذا
 قلت: "مرحبًا). "مرحبًا".

لم ينظر إليّ بعد .
لم أجلس
„ألا تزال غاضبًا؟؟"
"ريّها، ما الخطب5"،
"قالت جولييت إنّها سعيدة لأنّني لست أناه.
 يمكــك تكـرار ذلـك باللفـة الإنجليزيـةه،.. "قالت إنّها سعيدة لأنّني لست ديكلان مورفي". "أعنقد أنّني بحاجة إلى مزيد من المعلومات"،.

"هـل قالـت هــنا فـي رسـالة إلكترونيـهو اقرأهـا ".

أطلـق ضتحكـة صغيـرة، لكـن ليس لشــيء مضـحـك قلتـه، ــــمّ احتسـى الححليـب الملون مـن وعائه، وقَال: מأعد تثّبيته. ودعنـي أرى

هــاذا قالـتع،.
"القد أخبرتك للتّو بما فالته،.
"لا، ما أخبرتني به هو النسخة الديكلانية. أريد أن أرى ما فالته،..
"ماذا يعني ذلك؟"
وضع ريف الوعاء في الحوض، وأخيرًا نظر إليّ بالكامل. "هل ستعيد تثبيت التطبيق أم لا؟"

جعلني سلوكه أتمنى لو أنْني لم آت إلى هنا على الإطلاق. "لا". .
 المدخـل تـاركًا إيْـاي فـي الظــلام.
لحقت بـه، وهمسـت بغضـب لأنّنـي كنت أعلم أنّ جيف وكريستين سيفزعان إذا أيقظنـا الطفلة. „مـا مشكلتك يـا ريـف؟ إذا كان لديـك مـا تقولـه لـي، فقلـهه".

لم يتوقف عن المشي. (القد فعلت").

# "هـلّا توقفت وتحدثـت معي؟" لم يفعل. "ريفd" 

سيكون في غرفته في غضنون نانية، وسيغلق الباب في وجهي. „هـّلا توقفت؟" ودون تفكير ، لحقت به وأمسكت بذراعهـ
 بالحائـط المقابـل، فاهتـزت إطـارات الصـور وتأرجـحت. حينهـا



لكـن كان هــذا خطئـي. أعـرف هــذا جيّدًُا . .أنـا آسـفـ".
تململت الطفلة، فتجمّد كلانا ـ وبعد ثانيه، عادت وهدأت.
انفتح بـاب غرفـة نـوم والديـه، ومـال جيـف نـحـو الردهــة، وهمـس
 السـرير. وسنـفلق البـاب". ـــّمّ نظـر إلـيّ متأسـفًا ، وقـال بنبـرة ســاخرة: "رتعال يـا"ديكر".
فـي غرفتـه، جلس ريـف علـى ســريره متصـالـب السـاقين، فيمـا أخـذت كرسـي المكتب وجلسـت عليـه، مريُـُـا ذراعـي على الظهـر. يّمّ قَال بصوت منخفض: (آسف، لم أقصد أن أفعل ذلك". "إنّه خطئي". نظر إليّ وقال: „لا، لم يكن خطأك". "هـا كان يـجـب أن أمسـك بـك،. تــَّ هــز كتفيـه، لكـنْ التوتـر كان ينبعـت مـن هيئتـه، وراح يقضــم حافــة ظفــر إبهامـهـ.

عبست وحركت الكرسـي إلى نهايـة السـرير وأرحـت رأسـي على
"ذراعـي، وقلت: "همـا القصـهـ، ريـف؟"

كان يقصد والده. „هل حدث شيء؟"
"لا"
"هل تريد أن نتحدث عن ذلك؟"
 أنّنـي أتصـرف كضحيـة9"،
"لا، هل تعتقد حقًا أنني أفعلى" ألا "في بعض الأحيان،.
آخ. "لا أعتقد أنني سمعتك تشتم من قبل".
جفل. "ما كان ينبغي أن أفقد أعصابي". „أعتقد أنّه مسموح لك".
"لا، هـذا غيـر مســموح. هـل سـتعيد تثبيـت التطبيـق الغبـي حتّى نتمكن مـن التتحـدت عمّا جئت مـن أجلـه هنـا؟" "ألا يسمـح لك أن تفقد أعصـابك؟" كانت تعابيره مؤلمة. (ديك). "بجــدٍّ، ريـف، أنـت أكثـر شــخص رحـب الصــدر أعرفـهـه وإذا لــم تثـر أعصـبـك علـى شــخص مـا فـي الكافيتريـا مـن حيـن لآخـر،
 أشـعر بالقــقَ،



أنانيـة. وكنـت في ذـلك الحيـن قَد شـقَت طريقَي إلى غرفتـه، لكن
 مـن أنـاءآه، يـا ديككلان.
ملت بالكرسـي إلـى الخلف قَلِــاًا وقلـت : „هـل تريدنـي أن أعـود إلـى المنـزل؟"
طرف بعينيه، وقال: „لا".
. حسـنًا "
"(لكتنّي أريدك أن تعيد تثبيت التطبيق".
"ريف..")

 كانت هناك رسالة في الانتظار .


 كان يعذبنـي وهـو يقـرأ بسـرعة شــخص يتحتـاج إلـى البحـت عـن كل كلهـة فـي القامـوس
وبعـد بضـع دقائق، أردت انتـزاع الهـاتـف مـن يـده. "أنـت تقتلنـي هكـذا، يـا رـــغ،.
 الهاتف في وجهي. رأتفق معها .أنت جيّد في جعل الأمور معقـدة قــدر الإمـكان،.
"هل تعتقد أنّها تكرهني؟"
("لا"، تردد، ثُمّ أردف: „أعتقد أنّك بحاجة إلى إخبارها".. "لقد قرأت ما فالته. إنّها لا تريد التحدت معي".
هـز رأسـهـ ״ ״بـل قَالت إنّها سـعيدة لأنهـا لـن تضطر إلـى التوقَف
"عـن التحـدث إليـك".
"هــذا بالضبط مـا قالتـه، ديـكـ). واعتـرى مـلامحـهه شــيء مـن
الغضـب. „بالضبـط. حرفتـــا".
"قالت إنّها سعيدة لأنتي لست ديكالان مورفي".

مشــدودتين، وقَـد تســارعت أنفاسـهـ.
دفعـت هاتفـي فـي جيبـي وتفتحصتـه. ״مـا الـذي بحـدك لـكـ،
ريـفـڭ"

فرك عينيه، وقال: ״ „لا أدري، أنا متعب فقط".
تذكّـرت كيـف جلـس معـي فـي المستشَــفى دون أن يقـول شـيـئُا .
 لا أدري كيف أفعل ذلك في الهقابلـ ـ ريّهـا يمكنـنـي تقديـم شـئ مـا على الرغـم مـن ذلك. فأخرجـت هـاتفـي وأجريـت بحثًُا سـريعًا، تـم قلبته ومددتـه نحـوه عبـر السـرير .

لم يمد يده للهاتف، وقال: „هل أرسلت المزيد؟" "لا، إنّها قصيدة من واجب اللغة الإنجليزية. اقرأها ه.


كان سـيعتري وجهـي لـو أنـّه فـال فجــأة: ״خــن يـا صـاح، اقـرأ هـنـه
"
"فقَط اقرأهـا . أعتقد أنّك ستحبها".

وشـرع فــي القـراءة.
 أعـاد الهاتف إلـيّ، وللحظـة اعتقدت أنّهـه سـينهار وسـيبكي، لكنّه فـال بصـوت، كان قَاب قَوسـين مـن الانكسـار : מلكنّتـي لا أشَعر بـأنٌ رأسـي



 فأكتـر مـن الفشـله. . "مثل ماذا5 "

$$
\begin{aligned}
& \text { ("كدت أضـريك في الردهةه). } \\
& \text { „أنا أستحق ذلكه. }
\end{aligned}
$$

اتقدت عيناه بالغضب، وقال: „الا، هذا غير صتحيحا" "أشَش". وألقيت نظرة إلى البـاب قبل أن أتكلم: "حسـنًا، أنـا لا أستحق. لكن مـا وجهـة نظـرك؟"،
"لقد كدت أضريك). قال هذا كما لو كان سيئُا ههمًا.
"مـاذا لو فعلت؟"
"علـى الأرجـح أنّ الكثيريـن فـي المدرســة ســيرغبون فـي
مصـا فحتـك ".
حدّق في وجهي، وفَال: "لا تمزح".

ســـأتجاوز الأمـر".
"ولكن مـاذا لو لم أستطع كبح نفسي؟"
حدقَت فيـهـ لقـد كان هــنا السـؤال يتعـارض تمـامًا هـع مـا أعرفـه
عـن ريـف حتّى أنّهـ يـكاد يكـون هزليًا .
لكنّ التعبير الذي كان يعتري وجهه كان كلّ شيء عدا عـي ذلك. قريـت كرسـيـي لأسـنـده على السـرير • وصـار صوتـه هـادئـا جـــاًا ،


ضـرــي5"
"أو ضرب أي شخصص آخر". ثمّ أخذ نفسًا، قبل أن يتابع: ״حين ذهبنا إلى حفل العودة، جعل الجميع الأمر يبدو سهـلاً جدَّا لأجل ألن أن أحظى بمثل هذه الحياة الطبيعية. لكنّني قلق جدَّا من أن أفقد السيطرة على أعصابي ذات يوم. فأنا لا .. لا أعرف كيف بدأ الأمر. وعندما بدأ ، شعرت بالخوف لأنّني لا أعرف كيف أوقفه"،. لـم يسـبق لريـف أن تحـدت على هــذا النحـو ـ وعندمـا كان يتحـدث عـن والــده أو عهّا مـر بـه أثتـاء طفولتـه، فـإنّ ذلـك يكـون دائهًا فـي سـيـاق التأكد مـن عـدم قَــام أحـد بذلـك معـه مـرة أخـرى • ولـم يحـدت


لقـد كان ريـف لطيفًا ودمثًا. وكان جــفـ وكريسـتين يفتحـان منزلهمـا وقلبيههـا للأطفـال مـن جميـع المشـارب، وكذلـك كان يفعل

أرى هذا كل يوم، وأحسده عليه. قلت له: (أنت لست والدك). "أنت لست ملك نفسك أيضًا".

وحتـى مـن هِلب الأزمـة التـي يمـر بهـا، يعـرف ريـف بالضبـط مـا أحتـاج إلـى ســـماعه. وهــذا مـا يجعلـه الصديـق المثالـيـي. وهــذا مـا
 "هل تحدثت مـع جيف وكريستين حول هذاء|"

 أنـا لا أريـد إيـذاء أي مـن الأطفـال..."

يـحـدث شـيء مـن هــذا . أؤكــد لـكـ ـ لا شــيء".

ظل هادئًا لبعض الوفَت، وكان بإمكانـي أن أراه وهـو يقلّب هــذا
الـكالام فـي رأسـهـ . "ولكـن مـاذا لـو حـدث؟"

لـم يكـن بإمـكان أي شـيء أن يطـرد هــنه الفكـرة مـن رأســه الآن. لقـد شـقت طريقها إلـى عقلـه واسـتَرت هنـاك . تقدمــت نـحـوه وريتت

تفعل معي".

وبـدا أنّ هـذا قَد أراحـه . حينهـا نظـر إلـيّ، تـم أدار يـده ليهسـك ـــدي، بـكل قوتـه، وقـال: „اتفقنـا"،

## الفصل السابع والثـلاثُون

من: فتاة المقبرة >cemeterygirl@freemail.com إلى: الظلام TheDark@freemail.com> التاريـخ: الثـلاثاء، 8 أكتوبر الموضوع: مـا الذي حدث؟

> من فضا أزعجتك لا تتوقف فأنا آسفة التحدث لم أقصد ذلك.

تخلّال هـواءُ الصبـاح ثيابـي بينمـا كنـت أعبـر فنـاء منـزل ريـف فـي اتجـاه منزلـي. وكانـت أشــعة الشَـمس بــن منـازل الحـيّ، ولكـنّ الصقيـع كان يلهـع علـى العشـب، وهــنْه أول أمـارات فَـدوم فصــل الشــتاء.

لـم تبـلغ السـاعة السادسـة بعـد، لــذا أدخلت مفتاحـي فـي القفـل، وأسـندت كتفـي على دعامـة البـاب لهنعـه مـن الصرــر بصـوت عـالٍ

جــاً
مـا كان يجـدر بـي أن أزعـج نفسـي أيضُـا، فقـد كان آلان يقـف في الهطبـخ يـحـرك فتجانُـا مـن القهوة.
ارتفع حاجباه دهشــةُ، واتجهت عينـاه إلـى السـاعة فوق الحـوض ثـمّ نظـر إلـيّ وفـال: (أيـن كـتؤ،

## "لقد كنت في منزل ريف".

„هل بقيت هنالك طوال الليل؟"

ابتعـدت، متجهُا نحـو الـدرج.
خرج آلان من المطبخ. "ألم تخبر أحدُّا بأنّك ستغادرى"، تابعت سيري.
فلحـق بـي، وصـرخ باســمي: "دــكـلان. توقَف مكانـك. أريــد أن أتحـدث إليـك".
أمسـكت بالدرابزيـن وأرجحت تفسـي على الـدرج، لأتوقف فجــأة فقـط حيـن وجدتـي وجهُ لوجـه مـع والدتـي التـي كانـت تهـّمٌ بنـزول

الآن صـرت محاصرًا بينهما .
قالت: ״ديكلان".
 كالبالـون بيـن عشـية وضتحاهـا وتبـدأ بارتـداء قَمصـان ضتخمـة تَّـبه الخيـام مـع ريطـات الدانتــل والتـانيـر الطويــة ـ لكنّهـا كانـت ترتـدي ســروال جينـز وقميضُـا زهـري اللـون. وكان شــعرها معقـودا علـى شـكل ذــل حصـان، وبشـرتها مغســولة حديثًا . أمســكت يــدي بدرابزيـن الـدرج بقـوة لدرجـة أنــه اهتـز تحــت الضغـط.

لا أعـرف مـا الـذي ينبغي أن أقولـه لهـا ـ فابتلعـت ريقـي، وكانـت أفكاري تتأرجـح بيـن الحاجـة إلـى الاعتـذار عن الكثيـر مـن الأشـياء، والححاجـة إلى ســـاع اعتـذار منهـا .

تفتحـت عينـاي هيئتهـا مـرة أخـرى . لـم تكـن ضئيلـة قَط، لكـن


 الاسـتعجالات قَبـل ليلتيـن، مـا صدقـت أنّهـا حامـل.

 بـدا فضفاضًا أكثـر ممـا اعتـدت عليـهـه "هل أنت بـخيرى") سـألتها .

 سـألتها : (مـاذا؟"،، فانكمشت بعض الشيء وشـعرت بالخـزي يـحـوم فــي صــدري. وتذكــرت جولييــت وهــي
 أنـت مستفـز جــًا .
حينها جـاء صـوت آلان مـن خلفـي: ارلقـد كان فـي الخـارج طـوال
 التفت نحوه، وقلت: „نعمَ وماذا ستفعلى الـي "يمكنني أخذ سيارتك حتى تتعلم القليل من المسئوليةه". سـيكون عليـهـه أن يضربنـي حتـى أفقــد الوعـي لـيحصـل علـى
 الاحتمـال حقيقيًا : "الـن تَأخـذ سـيارتي"،
 بمـا أنّك لـن تذهـب إلـى أي مكان".

حينهـا ضربـت الحائط، فاهتزت مصابيح السـقف: „لـم أفــل أيّ شيء خاطئ!"
ارتفـع حاجبـاه، وفـال: دألا تعتقـد أنٌ التـــل خارجًا طـوال الليـل أمـر خاطئىא"

فَالهـا كمـا لـو كــت قَـد ذهبـت لتعاطـي الهيرويـن ولعـب القهـار

„لا يمكنك الخخروج من هنا دون إخبار أحد .."

أطلقت زفـرة وتحركت لأتجـاوز أمـي. „كمـا لـو أنكّكـا تهتمـان بـي
على أي حـال".
 ســــارتك".

حينهـا فَال آلان بحـدة: „لمـاذا تفعليـن ذلك دائمَّكَ تستمرين فـي السـماح بحـدوث هـذا، آبي. إنّه يحتـاج إلى التعلـم".
تجاهلتهه . لكن لمستها اختطفت منّي قوتي، فتوقفت على الدرج وألقيـت نظـرة إليههـا . وخـرج صـوتـي خشــنًا كأنـّه ملـيء بالحصـى: "لمـاذا لـم تخبرينـي5"،
اتسعت عيناهـا بشكل جزئي، لكنّها لم تُجب. فـردّ آلان بصـوت متعب: رالمـاذا تعتقـد ذلكـك بعـد مـا فعلتـه في حفـل الزفـاف، هـل تعتقـد أنّنـا ســنرغب فـي إخبـارك عـن طفـلى"،


 يثبت أنّ السـرية كانت مقصـودة.

اقتـرب منّـي أكثـر، وأدركت أنـهـ يتعقـب حركتـي، كمـا لـو كنـت فَاب
قوسـين أو أدنـى مـن دفعها على الـدرج.

محاولتههـا الجديـدة فـي تكويـن أسـرة. من أخدعء أنا فعـلُا كذلك.

قلت لهـا : "في تلك الليلة التـي كتـت تتقيئين فيهـا ـ كنـت تعلميـن حينها ،.
لم تقل شيئا، لكنّ صمتها في حد ذاته كان إجابة كافية. قلت: „لاستبدال كيري5"
فجفلـتٍ كأنْــي لكمنهـا فـي أمعائهـا، ولمعـت عيناهـا بالدمـوع مُفاجئـة.

الآن، أنا أكره نفسي.
״ربّمـا يـجـب أن تواصـلـي طريقـك، قَــت وأنـا أتجاوزهـا، دون أن
 ويمكتـك اسـتبدالي أنــا أيضُـاهـ، انطلقت شهقة من صدرها .
وراح آلان يشتم، ثـمّ قَال: (سنكون محظوظين جدّا حينها".
 الــرج كمـا لـو كــت أســير تـحـت المـاء. أردت أن ألكمــه بشــدة حتّى


 لـــيّ أي فكـرة إلـى جانـب مـن سـتكون.

هــنا ليـس صحيحُـا. كنـت أعـرف بالضبـط إلـى جانـب مـن ســكون. لقـد أثبتـت ذلــك قبـل أربـع ســنوات، حيـن سـمحت لــي بالجلوس خلف عجلـه الفيـادة. لقـد أنبتـت ذلك فـي مايو الماضـي، حيـن تزوجـت مـن هــذا الرجـل.
فكـرت فـي رسـائلي مـع جوليــت، وكيـف جعلتــي أشــعر بــن
 في محادثاتي مـع فرانك والسـيدة هيـلارد كيـف أنّهـها لبضـع دقائق

 أن يكونـا سـندي أن يقفـا هنـا ويطرحانـي أرضًا . أصبـح صــري ضيّقـَا جـُّا، ولا أعتقـد أنّنـي ســــأتمكن مـن التنفس لفتـرة أطول.
قال آلان: (أعطني مفاتيحك").
قلت مـجدّدًا : إلم أفعل أيّ شِيء خاطئِّ،


 تعتـــد أنّنـا لـن نـخبـركى"،
أخذ كل شيء بداخلي يتحول إلى جليد .

آلان. رجـاء. توفَفـ".

لكـنّ صوتها لـم يكـن قويٌا ـ بـل كان ضعيفًا ومليئُـا بالدمـوع. ولـم
تكن تنظر إلـيّ.

مـع ذــك، ريّهـا تكـون الدمـوع قــد وفّـت بالغـرض، حيــت راح آلان يشـتم واندفـع نـحو المطبـخ.
شـعرت بالخـدر يسـري فـي جسـدي. ووقفـت متجهـدُا في مكانـي عاجـزًا عن الحـراك.

التفتـت أمّـي لتنظـر إلـيّ. كنـت أطــول منهـا، لكـن للحظــة وأنـا

 أقـذف مفاتيـح سـيارتي وهـاتفي عنــد قدميهـا ـ خـــي كل شـيء، أردت أن أقَول لها .لسـت بجاجهة إلـى أتي منهـ . أنـا بحاجـة إليك. لكـن لـم تكـن لـدي الفرصــة لقـول هــذا، فقــد اســـدارت ولحقـت بـآلان إلى المطبـخ.
لــم تعـد ســاقاي تقويـان علـى حملـي بعــد الآن. صرخـت، رأنـا


لم تم ترد .

لقد تركاني هناك على الدرج، وحدي.

t.me/soramnqraa

## الفصل الثـامن والثـلاثون

## [TheDark@freemail.com](mailto:TheDark@freemail.com) من: الظلام

 إلى: فتاة المقبرة >cemeterygirl@freemail.com التاريـخ: الأريعاء، 9 أكتوبر الساة الساعة: 07:22:04 صباحُا الموضوع: حديث تعرفين أيّي شـيء عنـي. أنت لا تعرفين مـن أكون . أنت تعرفين فقـط مـا قــت بمشاركته معلك، لكـنْ هـذا ليس القصـة كاملةَ إنّه مجـرد

 أنـا لسـت شـخصُا صالحُـا يـا فتـاة المقبـرة. أنـا لا أجيـد نرع

$$
\begin{aligned}
& \text { الأشـــاء، بـل فقـط إتلافهـا . } \\
& \text { لست بحاجة إليّي. } \\
& \text { أنت تستحقين الأفضل. }
\end{aligned}
$$

أغلقت البريد الإلكتروني بسرعة وانتقلت إلى قائمة الدردشة. لم تكن هناك نقطة خضراء. لقد اختفى اسمه تمامُا . ماذا.
كتبت له رسـالة في عجالة وأرسلتها .

لكنٌ الرد الفوري لم يكن مـا أتوفعه.
ليس لدى هذا المستخدم حساب فريميل. حاول مرة أخرى. مـاذا.

شعرت بصدري ينهار . لا يمكنه فعل هذا .لا يمكنه فعل هذا . كما أنّه لا سبيل أمامي للعنّور عليه. وكحمقاء، حاولت إرسال رسـالة مرة أخرى. وكحمقاء، توقعت ردّا مـختلًّا .

ليس لدى هذا /لمستخدم حساب فريميل. حاول مرة أخرى. "جولييتک هل أنت بخيرى"،
كان السـيد جيـراردي يِحـدّق إلـيّ . وكانـت حقيبـة أمّـي القمـاشـيـة مـع الكاميـرا بداخلهـا مكذّســة بـجانبـي، لكنّنـي كنـت أحـدق إلى هـاتفي معحاولـُة أن أتذكـر كيـف أجعـل قلبي ينبض .

كلماتـي علـى الخــروج. "لا أعـرف مـا خطبـي"، كانت المفاتيح تَجلجل في يده، ومدّ يده ليفتح بابه هـ "هــل تريديـن الدخـولई هـل جئـت للعهـل علـى صـور الكتـاب
"لا.. أنـا.. لا". كنـت بحاجـهة إلـى اسـتجماع نفسـي. فدسســت الهاتـف في جيبي، وقلت: سأردت أن أرى إن كان بإمكاني اسـتخدام غرفـة التحميضض". فتظـر إلـى السـاعة وتجهِّم وجهـه، وفـال: "ـــدي
 "أعرف كيفية القيام بذلك بمفردي".
 مـع المححاليـل الكيميائيـهة)، ثـمّ نظـر إلـى الحقيبـة القماشـيـة، وقَال:
"هـل تريديـن تـرك الفيلم معي؟ يمكنتـي وضعـه في المـادة المُظهِّرة، ويهكنـك العـودة لاحقُـا لطباعـة الصـور"،
عـدت خطـوة للـوراء كمـا لـو أنـّه كان علـى وشــك انـــزاع الحقيبـة
منّي.
"لا، أحتاج إلى أن أفعل هذا بنفسي". "حسنًا". قال بعد تردّد وقد لانت تعابيره.
"هل هذه كاميرا والدتك؟"،
"نعم"
"هـل تريديـن تـرك الحقيبـة هنــأ يمكننـي وضعهـا مـع أجهزنـي والإغـلاق عليهـا".

ضـهنهـا إلى جسـدي. لقـد كانـت معي طـوال الصبـاح، ولـم أكـن فــد اكتفيـت بعـد مـن رائحــة القهـاش وغســول اليــد بداخلهـا. كان الأمـر أشـبـه بحمـل قطعـة مـن والدتـي
هــزت رأسـي، وقلـت بصـوت أجـسُ: „لا، شــكرًا . ســأعود وقـت الغـداء، ريّمـأر"

جفـل، وقَال: "هنـاك اجتمـاع لأعضـاء هيئــة التدريـس. سـأكون
 هــا يعنـي اليـوم بطولـهـه لا بــّ لـي مــن أن أنتــر اليـوم بطولـهـ. ولـم أكـن مسـتعدة لذـلـك.
راح عقلـي اللاواعي يههـس لـي بأنـنـي قــد انتظرت طيلـة أربعـة أشـهر؛ وينبفي لسـتٍ سـاعات أخـرى ألا تحـدث فرقًا . تمايـل رأسـي صعودًا وهبوطُـا .

أشـعل السـيد جيـراردي الأضـواء وقـال: מلكـن ادخلي لدقيقة. لقد قهـت بإخـراج بضـع نسـخ مـن تلـك اللقطـة التـي نريـد اســتخـدامها
للفـلاف. وأردت أن أريـك إيّاهـا".

كانـت الصـورة مطبوعهة على ورق لامـع بقيـاس قَانونـي. وقَد قَام بقصّ الصـورة الأصليـة مـن الارتفـاع مـا يســـح بلفّهـا حـول الكتاب
 أيّ تعديـل آخـر عليهـا

 الكثيـر. أنـا فتـط بحاجـة إلـى نــوذج بالحـجـم العـادي حتـى نتمكـن مـن الحصـول علـى موافقــة نائـب المديـر"،

 متفرقَة. وكان شـعاع الشـمس ينبعث مـن اليسـار ـ وقَـد ظهـر ديـكالان وريـفـ بتفاصيـل كافيـة لرؤـــة التعابيـر المرتســمة على وجهيههـا،

 سـاطعًا باللونيـن الأحمـر والأبيـض، فيهـا كان شـعورهن والتتانيـر تتوهـج بشـكـل ملحـوظ. لقـد كانـت صـورة رائعـة. أردت أن أشــر بالفخـر، لكـن بالمقارنــة مـع الصـور المروعـة التـي تفحصتهـا الليلة الماضيـة مـع روان وبرانـدون بدت هــهـ الصـورة بـلا قيـهـة. راحت عينا السيد جيراردي تتفقدان وجهي، وقال: "مـا الخطب5" "لا شيء". أعدتها إليه.
＂يمكنك الاحتفاظ بهذه．لقد استخرجت أكثر من نسخةه．．
 بلف الصـورة في شـكل أنبوب ووضعتهـا في الجيـب الجانبي لحقيبة
 انتظـار رؤــة مـا سـيحدث حــن يتوقَف العالــم عـن الــدوران بشـكـل
سـريع•

طرقَت يـدّ على إطـار البـاب، وكانت تقف هنـاك فتـاة لا أعرفهـا ．
 وبمـجـرد أن وطـأت قدمـاي الردهـة، أخرجـت الهاتـف مـن جيبـي مـرّة أخـرى．لا يــزال اسـم الظـلام مفقودًا ، وأعيـدت إليّ رســالة أخرى
 عدت وقرأت محادثاتاتا المُخزّنة． قرأتها مرة تانية．
حينها أدركت أنّه لم يكن يجّيب فَط على سؤالكي بشكّل مباشر ．
أحتاج إلى أن أجد ديكلان مورثي.

## 米米米

لـم تكـن لدينـا فصـول دراسـية مشتركة، لــذا لـم أعثـر عليـه حتّى
فترة الغـداء．
 التـي وجدتـه عندهـا بالأمس، وكان لـدى ريــ مـن العلب البلاسـيتيكية مـا يـكاد يشـبه التـي كانـت معـه بالأمس ．

بعـد مـا حـدث البارحـة، اختفت جولييـت الوقَحـة، ورحـت أحـوم

لمـح رــف طريقـي أولاًا وكان يرتـدي اليـوم قَميشًا بلـون الصــدأ داكنـا جــّا بقلنسـوة أوسـع، تلقـي بظلّهـا على وجـا وجهـه. فَال: (امرحبًا).

بالـكاد ألقى ديـكالان نظـرة إلـيّ، تُمّم غـرز شـوكته فـي قطعـة مـن الخيـار وقَال: „هـل تريديـن أن تصرخـي فـي وجهـي أكثـر؟"، ابتـعـت ريقـي، إذ لــم أكـن أتوفَع هــنا النـوع مـنـن ردود الفعـلـ. ولا أدري لمـاذا لــم أتوفعـه، فقــد كان علـى حـو. لفــد جُـنّ جنونـي أمس. ولسـبب مـا اعتقـدت أنّنـي ســأتجه نـحـوه فيقول: پأوه ـ مرحبُّا .

السـري،.

لكـن بـدلُا مـن ذلـك، عـضَّ قطعـهة الخيـار وحــّق إلـى وجهـي. "حتِّى الآن قَمنـا بتغطيـة السُـكُر والقتَل ـ هـل مـن تهـم أخـرى ترغبيـن
في إلصـاقهـا بـي؟"
 أعـرف إن كانـا لا يـزالان متخاصهميـن، أم أنّ الجـو كان متوتـرًا فقـط

بهجيئي.
كان حزام حقيبة أمي سميكًا ورطبًا تحت أصابعي المتعرّةَة. "لم أصفك بالقاتل". "لكنّ ذلك كان قريبًا بــا فيه الكفايةه. لــم تسـر الأمـور كمـا توقعـت. „هــل يمكـــك التوقـف عـن كونــك وغــدا وتتـحـــث معـي؟"،

״لمـاذا؟"، نهـض عـن الطاولــة واقتـرب منـي. "مــا الـنـي تريديـن
التحـدث عنـه، جولييـت5"،
 لمحتهـا فـي السـابق، حتـى لــم يعــد ممكنًا العثـور عليهـا فـي أي
أريد أن أ عرف إن كنت أنت الظلام.

لكنّتي كنت عاجـزة عـن فـول هــا . لا أريـد أن أعـرف، ليـس الآن. كمـا أنــي لا أسـتطيع أن أكشـف نفسـي أمـام ديـكلان هـذا لا سـيمـا إذا كنت مخطئة.
قلك بهدوء: „أنا آسفةه".

فمال نحوي، وكانت تعابيره متشَكِّة: پمـاذاء"


 حـلاقــة هــنا الصبـاح. وأراد جـزء صغيـر منـي أن يلمســه، وأن أضـع يـدي -أو خـدي- على خـده وأشــر بدفئهـ، اقتربت أكتْر، وقلت: „أنـا آسـفة لــا قلته لككه. لم يهتز . (ماذا تريدين مني؟" "مـاذأ"
 الـني تفعلينـه هنـا بالأسـاس؟ تتسـكعين مـع المنبوذيـ؟؟ "(ليس هذا مـا أفعله".

$$
\begin{aligned}
& \text { مـكان. كان هــذا هـو ديـكالان مورفـي الــذي يـراه الجميـع• } \\
& \text { "ماذا تريدين؟" فال. }
\end{aligned}
$$

"أعتقد أنّ هذا بالضبط مـا تفعلينهه..
جـاء صـوت ريـف الهـادئ مـن خلفـه: "ديـك، لا تصـبّ جـام غضبـك

حـدّق ديـكلان في وجهـي، وكانت أنفاسـه منسـارعةَ بعض الشـيء.
 اتقـدت شـرارة بينـنا. ومـرة أخـرى، وددت بشـدة أن يكون هـو الظــلام -لكن في الوقتت ذاته- كانت الفكرة ترعبني. وكانت يـدي تتوق إلى
 قلت بهدوء: „خذ، لقد أحضرت لك شيئًا ه. طرفت عيناه. فقد فاجأه هذا . أخرجت الصورة الملفوفة من حقيبتي ومددتها إليه.
فنتحهـا وامتـدت الســماء الزرقَاء علـى الـورق بينــا ـ ظـلّ ديـكالان
شــديد السـكون وعينـاه مثبتـان علـى الصـورة.
وبعـد دفيقــة لفّها، وأعادهـا إلـيّ، وقـال: „إذا أرادهـا ريـف علـى
الغـلاف، فــلا بـأس بذـلـك".
"هل تريدها هناك؟"
"لقد فرغت من الغداء،. ثّمّ أخذ حقيبته وابتعد .
لحقـت بـه. (اتوهَف أرجـوك. مسن فضالـك تحــدّث معـي. أنـا بحاجـة.. أنـا بحاجـهة..،. انكسـر صوتـي، وامتـلأت عينـاي بالدمـوع،

ولــم أكـن مسـتعدة لــكل هــذه المشــاعر. أنا بحاجهة إليك.
 أحتاج إليـه أو إن كان شـخصًا آخـر.

لـم يكـن بــلا قَـب تمامًا . فقـد توقـف والتفـت ونظـر إلـيّه. ولأوّل مـرة اليـوم، كانـت عينـاه مليئتــن بالمشــاعر . أتذكــر نفـس التعبيـر علـى وجهـه عندمـا كان يمســك كيـس الملاكهــة الثقيـلـ .أنـت قويـة تـمامٌّا كمـا اعتقــدت.

سـأهب أيّ شيء مقابل أن يلمسني الآن. لكنه لم يفعل. "أنـا آســف أيضًا"، همـس تـم التفـت وخـرج مـن الكافيتريـا، وتركنـي وحـدي وسـط حشــد مـن الطـلاب.

## الفصل التاسع والثثلاڭثون

## صندوق البريد الوارد: فتتة المقبرة

> لا توجد رسائل جديدة.

في كل مـرة أفوَول لنفسـي إنّنـي لـن أتحققَ مـن هـاتفـي مـرةأخرى،


 متعمّـد ـ لقـد أعـدت قَراءة رســالته الأخيـرة حتى حفظتها عـن ظهـر

قلـب.
لستِ بحاجةَ إلّي. أنا بحاجة إليه حقًا .

كنت بحاجـة إليـه اللحظـه، وأنـا أسـكب المـحاليـل الكيميائيـة في
 وقَت طويل منــذ آخـر مـرة قمـت بهـذا، وكان السـيد جــراردي يــوم حولـيـ. كان علينـا أن نباشـر العمليـة في ظـلـام دامـس، ونلف الفيلم شلىى بكرة معدنــة. ولكن بمجـرد أن نقعنـا الفيلم فـي الوعـاء، أعـاد تشـغيل الأنـوار وصـبّ المـادة المُظهّرة فيـهـ.
 السـيد جـيـراردي: "هـل تعرفيـن مـاذا يوجــد فـي الفيلم؟5"

هــزذت رأسـي بسـرعة. ــم أخبـره بنظريـة برانـدون حـول الحـادث

 المتسـارعة. "قَـد تكـون صـور جرافيكـيهة".
ارتفـع حاجبـا السـيد جيـراردي، وتوقفـت يــده عـن خلـط وعـاء
التـحميـض، وفــال: „صـور جرافيكيـة؟؟"
 "(ليـس الأهـر كمـا تعتقـد . إنّها صـور مـن منطقـة الحـرب").
 "لكـن يمكـن أن تكون أيّ شـيء آخـر . فتــد كان التصويـر بكاميـرا

الفيلم هوايتها ". „أذكر ذلك".
بالطبع يذكـر . فقـد اعتدت فضـــاء أغلب وقتي فـي فصـل السـيد جيـراردي أكثر هـن أي هـكان آخـر فـي المدرسـة.
أبقى عينيـهـه علـى المحاليـل الكيميائيــة بينمـا كان يقيسـهـا ـ اهمـا حملك علـى هــذا؟" "
كان هادئُـا وــم يكـن ينظـر إلـيّ. فشـعرت بـأنّ كلماتـي ظلّت تطفو
 أعلم، وكان يعلم أنّنـي أعلم، لكتّهـه كان ينتظـر الاعتـراف منّي.

 اصطدمـت بهـا ـ ففتحصنـا بطافَات الذاكـرة الخاصــة بهـا، لكـن..."
„لا شيء فيها5"،

أومأت. "مججرد صور من مهمتها الأخيرةu..
اعتـدل ونظـر إلـيّ. "أتمنـى لـو قلـت لـي هــذا فـي الصبـاح. لــم
أدرك.."
"لا .. حسـنًا ،. هـززت كتفي ورحـت أعبـت بالكاميـرا الفارغـة، وأنـا
 الأطـراف جـرّاء ضغـط أصـابعهـا عنـد خلعه وإزالتـه. وأردفت: „إنّـهـ احتمـال بعيـد ، .


$$
\begin{aligned}
& \text { كان آخـر شـيء التقطتـه، . } \\
& \text { "ربّما ". وابتلعت ريقي. }
\end{aligned}
$$






التصويـر الفوتوغرافـي؟"

هززت كتفي وبدأت في صف الصواني. "كيف كان شعورك عند تصوير مهرجان الخريف5"،

 كم أحـب التصويـر • أحـبّ تلـك الفرصــة لالتـــاط لحظـة مـن الزمـن
 ببعض بعد المدرسـة الثانويـة، فـانِّ لحظـة الصداقـة والانفصـال تلك

فـد خُـدـدت بالفـلـ.
"شعرت.. أنّني بخير".
 بنظـرة المعلـم.
"و .. لا أدري".
"هل تفتقدين التصوير؟"
"في بعض الأحيان".
 هـو أنّه أمـر كنـت تتشـاركينه معهـأكـ"

 وأنـا أضـع يـديّ على إحدى الصوانـيـ لـــد كان هـــا أكثـر ممّا أردت

فولـه، وأكتَر ممّا أعتقـد أنّني اعترفت بـه لنفسـي على الإطـلاق. توقَف عـن قيـاس المحاليـل الكيميائيـة الخاصـة بالصوانـي

ورمقنـيـ
"بلا جدوى5"
احمـرّ وجهـي خـجـلاً لأنّ كامــي بـدا كأنّتي أهيـن مســيرته، ولا
 الفوتوغرافي . لا أسـتطيع فعـل ذلكـ . لا أسـتطيع الذهـاب إلـى سـوريا والسـير عبـر المبانـي التـي تعرضـت للقصـف. فأنـا بالـكاد أسـنطيع القيـادة عبـر المدينـةهر.
"جوليـيت، أنـت فـي السـابعة عشـرة مـن العمـر . ـــذا ليس هـذا بالثـيء الـذي تخخجليـن منـهـ برأيـي ليـس مـن السـهل العثـور على أيّ

شـخص لديـه مـن الثبـات الجسـدي والعقلي مــا يتيح لــه القيـام بشـيء
 يعنـي أنّه لا يمكنـك القيـام بـه علـى الإبـاقلاق، حدقت إليه وأنا أعبث بأصـابعي، ولا أدري ماذا أقول.
 إطفـاء، ولا يمكنـنـي أن أتخيـل كيـف يسـتطيع الدخـول إلـى المبانـي
 أستطيع أنـا الوقوف أمـام مراهقيـن طوال اليوم. وفقط لأن شـخـصًا
 "لم أقصد ذلك بهذه الطريقةه".

 لكنـ.. مـاذا بعـدى مـا المهنـة التـي سـتمتهنينها والتـي مـن شــأنها أن ترقَى إلـى مســوى هــند الرؤـــة التـي لديـك عـن والدتـكـك "
 فكـرت فيـه هـو كيـف أنّنـي لا أســـطـيع أن أكـون هــيـ
 صـورًا لـلأطفـال، وهــا كل مـا فـي الأهـر، مـجـرد أطفـال ـ هـل تعتقدين أنّ هـــا العمـل بـلا جـدوى5،
 العمـل لا يغيّـر حيـاة أيّ شــخص"

 فالوقَت يمـر بسـرعةها.

أومـض فـي ذهنـي حاســوب أمـي وخلفيـة ســطح المكتـب التـي
 قال السيد جيراردي بهدوء: "لا أريد أن أزعجك". "لا، أنت لا تزعجني"، لكنّه كان يفعل بعض الشيء،
 وحــن عـاد، كان يحمـل هـاتفـه وفـــه صـورة لامـرأة تضغـطـ
 مـن مـكان مــا، وشـعر الطفـل الضبابـي يشـعٌ مثـل الهالـهـة. هال: „القد التقطت زوجتي هذه الصورةَ،. "إنّها جميلةه".
فَال بهـدوء: מلقَد مـات الطفل بعـد أقَل مـن سـاعتين. وكان أبواه
 "حسنًا". قلت، وأنا أشعر بضيق في حلقي . "حسنُا ". دسّ هـاتفـه فـي جيبـه، وتابـع: ״هـل ســمعت مـن قبـل عـن „أنـاس مـن نيويـورك" ${ }^{\text {" }}$ هـزت رأسي نفيًا .
 الإنترنـت، وكان يلتـط صـورًا لأثـخاص فـي مدينـة نيويـورك ويطرح
 النـاس يخبرونـه بأحلك أسـرارهم وأكتَر ذكرياتهـم إيلامُـا ويســــحـون
 الهـلاليـن، يـا جوليـيـت. وقَد تأتـر المـلايـيـن مـن النـاس بصـوره وكان ذلـك كلّه لأن شـخـصًا واحـدُا بـدأ يتجـول فـي نيويـورك ويلتقط صـورًا
للغربـاءu.
"ربّمـا ليس بعـد ـ لكنـك سـتعثرين على طريقتك الخاصــه لإحداث
تأثير ".

رنّ المؤقـتـ، فاســتدار ليضفـط على مفتـاح الإنـارة. انطفـأت
 وشـرع فـي فُكـه. ״هــل تريديـن البـدء مـن النهايــهُ ربّمـا بإمكانـك العمـل علـى الصـور الخـــس الأخيـرة50،

راح قَلبي يقفـز مـرة أخـرى غيـر قَادر على الاستقرار بعـد كل مـا قالـه. „اممــم. بالتأكيـدهـ.

فطـع الفيلـم ورفـع الشـريط لكـن مـن المسـتحيل معرفـة مـاذا يوجـد فيـه الآن. كان علينـا وضـع الشـريط في المكبـر وتلميعـه على الـورق، تـمّ نـدع الـورق يطفـو فـي مـواد كيميائـــة لإخـراج الصـور . فَال بهـدوء: "قَد أكون مخطيُّا، لكنّنـي لا أعتقـد أنّ هــنـه الصـور تشــمل سـيارة مـا ـ يبـدو كأنّـه شـخـص".

بـدأ عقلمي يقفز بالاحتمالوات. ربّهـا هـو الشـخص الـذي صدمهـا
 الأفكار، فتتهدت.


وبمجـرد أن أسـططنا الصـور، وضعنـا الورق الخاص في الحمـامـات التي أعددتها ـ وراح قَلبي يتعتـر، فيمـا كنت أذكر نفسـي بالتنفس. فَال السيد جيـراردي: „كمـا تعلمين، هنـاك بعض الأثــخاص الذـــنـ قـد لا يعتقدون أنّ وظيفة والدتك هـي بتلك الشـجاعة على الإطـلاق"، .

نظرت إليه بعين غاضبة، وقلت: „مثل من5"
"هثل الجنود الذين يخوضون الحروب". أوه. استخذمت ملقطًا للتأكد من غمر الورق بالكامل. بــدأت الصـورة بالظههور . أعلـم أنّنـي لا أسـتطيع التـــــرع فـي الأمـر، لكنّتـي أرغـب بشــدّة فـي ذــكـ أكـ تــمّ أضــاف: מلا أقصــد بهـذا التقليـل مـن عمــل والدتـك علـى الإطــلاق. فعملهـا مذهـل ومهـم".
 شـخص. إنٍ الأمـر أشـبه بالاختـلاف بيـن أمـي وأبـي كالفــرق بيـن التصويـر الفوتوغرافـي الملـون والتصويـر بالأبيـض والأسـود، بيـن فـوس قَـزح النابـض بالحيــاة وظـــلال اللـون البيــج الباهتــة. وهذا مـا يجعل الأمر صعبًا جدًّا .
بـدأت الخطـوط تظهـر علـى الـورق، ولــم أســـطع التوصـل بعـد
لشــيء واضــح.
شـعرت بضيق فـي حلقي. لقـد كانت هــنه آخـر صـور التقطتهـا
 خــلال عينيهـا

نظرت إلى السيد جيـراردي، وقلت: ״هـل يـهكنـي .. يمكنتي إنهاء
 لـم يكـن مـن المسـموح تركـي بمفـردي هـع المـواد الكيميائيـة، لكنّنــي كنـت ذات يـوم طالبــة مهيـزة تحطـى بامتيــازات خاصــة. وتذكـرت كيـف ســــح لـي باسـتخدام كاميـرا لايـكا التمينـة خاصتـهـ ريمـا لا لا أزال كذلـك.

تنّهـد، وفَـال: ״حسـنًا، سـأذهب إلـى قاعــة الهدرســــن وأحصـل علـى فنتجـان مـن القهـوة،. ـــّمّ تـرددد ، قبـل أن يضيـف: „هـل أنــت
 أومــأت واســترفت نظـرة. لقـد أصبحـت الصـورة أكتـر وضوحــا . شــعر جامـع، وانحنــاءة ذراع. انزلق السيـد جــراردي عبـر البـاب ونقـر المـزلاج. وصـرت وحدي وسـط الصمـت السـائد مـن حولي.
اعتلـى الضبـاب عيني، فطرفـت لتتضـح لـي الرؤـــة. لقـد انتهـت

> الصـورة.

طرفـت مجــدّدًا . كانـت والدتـي تبتسـم فـي الصـورة وعيناهـا لامعتـان وشـعرهـا ملـيء بالفوضــى والتشـابك. كانت عارية في السرير، بلا خجل. فتوقفت عن التتفس.

انتهى تـحميض الصينيـة التاليـة. وصـورة أخـرى لوالدتـي لا تزال
فيهـا عاريــة.

كانت تضحك في هذه الصورة، وتحاول الوصول إلى الكاميرا. الصينيـة التاليـة: تشـابك أذرع وعنقى غيـر واضــح مـع بعض الشـعر الداكن وحافـة فك. سـالت دمعة باردة على خديّ
 عضــلات حـول عنقهـا تحـاول ســحبها إلـى الصـورة. كانـت صـورة سـيلفي قديمـهة الطـراز التقطـت بالكاميـرا بـدلاً كـن الهاتـف. وكان

الوجـه الآخـر مقطوعُـا، لكنّ عينـيّ ظلَّتًا عالقتـــن على تـك الــذراع
ذات العضــلات.
لم تكن ذراع والدي.



فكرت في والدي الذي ظلّ يعيش في ضيـياع لأشهرٍ خلت. لقد كانت تخخونه. لقد كانت تخون
التقطـت كاميرتهـا وقذفتهـا على البـاب بأفصـى مـا أوتــت مـن
فــوة. فانفجــر الزجـاج والبـلاســتـيك، وتتاتــرا علـى الأرض. كيـف أمكنهـا فعل ذلكو كانت حقيبتها مفتوحـة قبالتي، واختلطت رائحـة الفسـول برائحـة المـحاليـل الكيميائيـة. كيـف أمكنها أن تفعـل هـذا بـه

أمسـكت الغسـول وفذفتـه باتجـاه الكاميـرا، وأنـا أنتحـب. أنـا أكرههـا . أنـا أكرههــا .
أخـذت مناديلهـا، وضنطــت العلبـة علـى عينـي تُـم قذفتهـا . أنـ
أكرهها .
سـحبت بطاقَة الصعود إلى الطائرة، وأردت تمزيقها إلى فَطـع



لقد كانت تخون
شـعرت أنّهـا كانـت تخْونتـي أنـا أيضُــا ـ كان مـن المفترض أن يكون
حبها لنـا وليس لشـخـصٍ آخـر.

## „كيف أمكنها فعل ذلك5) همست.

 جيـراردي على هـذه الحـال، أقفـ منتحبـة وبيـن يدي بطاقـة صعودهـا إلى الطائـرة.

كانـت الفكـرة وحدهـا كفيلـه بإعادتـي إلـى الحاضـر، حيــ كانـت شــظايا الزجـاج والبلاسـتيك المتنانـرة علـى الأرض تتـلألأ فـي الأضـواء الحمـراء، والمـحاليـل الكيميائيـة تمـلأ المـكان. سـينزعج السـيد جيـراردي جــُا لهــنا المنظـر . رحـت أبسـط ورق البطافــة الســيك المجقعّد ، كمـا لـو كان ذلـك سـيعيد كل شـيء بطريقـة هـا إلى مـا كان عليهه أصبحـت بطافـة الصعود مبللـة بالكامـل، لكـن التاريـخ كان مكتوبُـا بأحـرف ضـخمـه، فـي المنتصـفـ تمـمامًا . الأربعاء 22 مايو .

لحظة.
ومـع ذـلك، لا مـجـال للشـك فـي هـذا، فتـد كتبت الحـروف ببنـط
عرــض.

الأربعاء 22 مايو
طرفـت عــدة مـرات، كهـا لـو كانـت دموعـي هـي التـي حوّلـت بطريقـة مــا „السـبت" إلـى „الأربعـاءه أو „25" إلـى „22". توقف تتفسي مرة أخرى.
بسـطت بطاقـة الصعـود إلى الطائـرة مـرة أخـرى وضغطتهـا على
 قديمـة. لا بـدّ أن تكون خاصـة بيعض الرحـلات المتصلـة. لم تكن قديمة. كانت هذه رحلتها إلى المنزل.

قبل ثـلاثة أيام ممّا كتا نتنظرهـا ـ قبل ثلاثة أيام من وفاتها . فجأة، تردد صدى صوت براندون تشو في رأسيـ طريق هاموندس فيري ليس في الطريق إلى المطار . لقـد عـادت إلـى الديـار مبكـرًا، تمامُـا مثلمـا توســلت إليهـا أن

عادت إلى المنزل قبل ثُلاثة أيام. لكن ليس لتكون معنا .

## الفصل الأزبعون

من: إيلين هيلارد -أستاذة الإنجليزيـة بثانويـة هاميلتون [EHillard@AACountyPublicSchools.org](mailto:EHillard@AACountyPublicSchools.org)
إلى: مورفي، ديكلان
[Declan.Murphy@AACountyStudentMail.org](mailto:Declan.Murphy@AACountyStudentMail.org) التاريخ: الأربعاء، 9 أكتوبر $\quad$ الساعة: 03:11:53 مساءً الموضوع: إنفيكتوس

ديكِلان:
لقـد أتيحتع لـي الفرصـة لقـراءة مقالتـك فـي الفصـل بخصـوص "إنفكتـوس"، وأوّّ مناقشـتها هعـك. هـل لدـيـك متسـع مـن الوقَت للهـرور بصفي صباح الفـد أمام قاعـة الانتظارك ســأكون فـي صفـي بحلـول السـاعة 03:6 صباگًا . بإخـاص

السيدة هيلارد

قـرأت الرســالة بينمـا كــت أجـز العشـب، لأنّ فرانـك كان
 يـوم أمس أو ريّهـا لا ـ ولكن بعـد أسـابيع مـن تبـادل الرسـائل مـع فتاة

 عنــد السادســة والنصـف صباحُـا .

دسسـت الهاتف ثانيـةُ في جيبـي وأدخلت يـدي في قفـــز . وللمـرة الحامسـهة والعشـرين اليـوم تمنيـت لـو أعـود إلـى تلـك اللحظــة فـي الكافيتريـا . تمنيـت لـو اسـتطعت أن أخبـر جولييـت. تمنيّـت لـو

اسـتطعت أن أمسـكها وأهـــس لهـا بالحقيقـهـة.
لكن بـلا مـن ذـلك، أنـا عالـق هنـا مـع جـزازة العشـب غيـر متأكـد إن كانـت ســتـحدث معي مـرة أخـرى. وغيـر متأكـد إن كنـت ســــأنام
فـي الهنـزل مـرة أخـرى.

فَال ريـف إنّ جيـف وكريسـتين سيسـمـحان لـي بالنـوم هنـاك
 لنتحـدت جميعـا فـي الأمـر.
وقَد جعلتــي هــذه الفكـرة أميـل إلـى تـجنـب منـزل ريـفـ بقـدر
منزلــي تقريبُـا .
لقد اعتذرت.. اعتذرت. . لكنّ والدتي لم تقل شيئًا .
لقد وضع هذا ملزمة حول صدري ترفض أن تنفك.
كانـت السـهـاء ملبّدة بالغيـوم، هـا أدى إلـى تسـاقط رذاذٍ خفيـِ
على الهقبـرة، ولـم يكـن يزعجنـي أن يبتـل قميصـي. فالهطـر يهنـع النـاس مـن المجـيء إلـى المقبـرة، مـا يجعـل عهلـي أسـهل. كانـت الموسـيقى تتدفـق عبـر ســماعاتي، فتصـم آذانـي بشـكل فعـال ميُل الجـزازة.
وفجـأة، لفـت انتباهـي ومضـة مـن الحركـة اندفعـتٍ على يمينـي، فرفعـتُ نظـري عـن العشـب الموحْـد والجـرانيـت الرمـادي. كانـت هنــاك فتـاة تجـري عبـر المقبـرة. إنّها جولييت.

أومـض الذعـر بداخلـي. لا بـــّ أنّهـا فَـــــــاكتشــفت أمـري، وهـي

> قادمــة لمواجهتــي.

لكـن لا. لقـد انزلقـت علـى العشَـب المبلـل وارتمـت علـى فَبـر والدتهـا . كانـت فـي الطـرف الآخـر مـن المقبـرة، لكـن حتـى مـن مكاني، كنـت قَادرًا على أن أرى وجههـا الـني يعترِــه العـذاب والألـم.

كانت تصرخ.
وتلكم شاهد القبر
أدرت المفتاح وأطفأت الجزازة، ثم ركضت.
فـي الوفَت الـنـي وصـلت فيـه إلـى جولييـت، كانـت أصـابعهـا تــزف وقَد تورّمـتـ. كانـت الدمـوع تخـط وجههـا، وصوتها أجـش . لم أسـنطع
 هنـاك. ضـربـت بيدهـا القبـر مـرة أخرى.
أمسكتها من الخلف وصارعتها، حتى سـحبتها نحوي. "جولييت.. جولييت.. توقفي".

 بــن ذراعـي وراحـت تبكـي فـي صــدري. وتثــبثـت يداهــا بقهيصـي كأنّـه شــريان الحيـاة.



 الخصوصيـةَ وسـادت رائحـة العشـب المفطـوع فـي الهـواء ممنوجـة برائحـهة جولييـت، مـن القرفـة والفانيليـا أو شـيء هـا دافـئ.

وحــن بـدأت دموعهـا تهـدأ ، أحنيـت رأسـي إلى مسـتوى صدغهـا

استششفت وهزت رأسها بشدة، وقالت: (ليس بالقرب منها ". "حسـنًا، هنــا إذن". وسـتحبتها بضـع يـاردات إلـى الخلـف أمـام شـاهد قبـر قديــم لــم أر أي زائـر لــهـ طــوال فتـرة عملـي هنـا. جلسنا واتكأنا على ظهر الشاهد .
 دافئ على جنبـي. كان الـرذاذ يتســاقط عبـر الغـيـوم لينعـش وجهي ويختلط بدموعهـا „هل ترغبين في التحدث عن الأمرى)" قلت.
„لا". . وضربت وجهها .
"حسـنًا"، نظـرت إليهـا، وفَــد تجهـع مـا يكفـي مـن المطـر فـــي شـعرها ليمـلأه بقطـرات مـن الضـوء. وكانـت المـاسـكارا تجـري على طـول خدهــا ـ وكان ثقلهـا علـيٌ أفضــل شـيء شـعرت بـه فـي حياتـي وأســوأ شـيء كذـــكـ.
مددت يدي ومررت إصبعي على طول خط الماسكارا هذا.
 انكسـر صوتهـا وشــرعت فـي البـكاء مجــدّدًا .
"شششش"، قلت وشـفتي تلامس صدغها برفقت • ووددت أن أضمها

 كانـت أصـابعها ترتجـف. وكانـت كلهـا ترتجـف. "لقــد كانـت والدتـي مصـورة فوتوغرافيـة، وقمـت بتحميـض فيلمهـا ـ وكان يـحمـل الصـور

التـي التقطتهـا قبـل وفاتهـا، أتهنـى لـو أنْنـي لـم أفعـل ذلـك". هذا صـحيح. لقد كانت ستفعل ذلك اليوم.
كانـت رده فعلـي الغبيـة هـي أن أواصـل اللعبـة بالطريقــة ذاتهـا التي لعبتهـا بها مـن قَبل، وأن أرسـم على وجهـي مـلامـح مـن لا علـم لـه بـكل تفاصيل حزنهـا مـن الطرف الآخـر للمراســلات عبـر البريـد

لكن لا يمكنني فعل ذلك ليس ودموعها تبلل قهيصي. أبعدت خصلة من الشعر عن عينيها، وقلت: "مـاذا وجدتکى"، انكمش وجهها، وضغطت به على كتفي.
توقعـت نوبـهَ بـكاء، لكتهــا تتفســت مـن خــلال قميصـي وراحـــت
تتحـدث عبـره. كان صوتهـا خافتًا جــُا . „لقـد كانـت تخـون". "كانت ماذا؟"
"لقـد كانـت تخـون.. تخَون والـدي.. لقـد عادت إلى المنـزل قبـل
ثـلاثـة أيـام مهّا كنـا نتوقعها ".
أوه، أوه، يا إلهي.
^إذن الصور .."
"الـم أكـن أعـرف مـا الــني أتوقعـه، أتعـــمَ اعتقـدت أنّهـا ريمـا سـتكون صـورًا خاصـة بالعهـل، أو ريّمـا لبعض الأثــخاص المثيريـن للاهتمـام الذيـن قَابلتهم. فقـد كانـت تفعل ذـلك في بعض الأحيـان، حيـت تلتقـط صــورًا لأشـخاص لفتـوا انتباههـا، ليـس لأنّهـا كانـت تعتقـد أنّهـم يصلحـون لصـحيفـة نيوــورك تايمــز، ولكـن لأنّهـا رأت أنّهـمَ يسـتحقون أن تُلتقـط لهـم مــور علـى الفيلـمّ". "لكن الصور التي أخرجتها لم تكن كذلك".
„لاها. ـُـم أطلةـت زفـرة أقـرب للتتهيـدة، وأردفـت: „لقـد كانـت صـورًا لهـا فـي السـرير مـع مديـر التحريـر الخـاص بهـا"، ارتفـع حاجبـاي ولامســا منبـت شـعري حرفئـا . ״فـي الســرير؟

تقصديـن.."
"في السرير.. عارية.. لا مجال للشك").
"عاريةء"
"نعم، عاريةه".
"يا إلهي".
״أنـا أكرههـا". سـقطت الكلمـات مـن فههـا كالخناجـر. شـدّت جذعهـا المسـتـد علـيّ الآن، ونهـا بداخلهـا الغضـب ليحـل محـل البـؤس.

> "حمّضتِ الصور في المدرسةڭ٪")
> أومـأت برأسها بشدّة.
"هل كان معك مدرّس في أنتاء ذلك؟"
,لا ، فقـد ذهـب لاحتسـاء بعض القهـوة حتّى أتمكـن مـن تـحميضها

> بهفردي".
"أراهن أنّه كان سيتفوط في سـرواله".
 لأجعلهـا تضـحـك مـرة أخـرى لا سـيــا اللحظـة.
 كتّا نجلس وسـط الضبـاب نتفسس رائحـة المطـر والعشـب المقطوع. أردت أن أمد يدي نحوهـا وأجذبها نحوي مرة أخرى.
 تعرفـه، وعـدم معرفتهـا تقتلنـي.
أ خبِرها .. أخبِرها . . أ خبَرها ..

وقبـل أن أتمكن مـن ذلـك، ابتعـدت واسـتـدت على شــاهد القبـر.
وصـار يفصـل بينتا شـبرٌ بـدا كأنّهـه ميـل. "يا إلهي، لا أدري مـا الذي سـأقوله لوالدي". "هل من الضروري إخباره5"،
"لا أدري". تـمّ اســدارت لتنظـر إلـيّ، وكان فمهـا يبعـد عـن فمــي مقـدار شـبر. وقالـت: ״يبـدو مـن غيـر العـادل إخبـاره، لكـن يبـدو مـن غيـر العـادل أيضًا رؤيته حزينًا على امـرأة لا تستتحق ذلكه، . "لا شـيء مـن هــذا عـادل يـا جولييـت"، هــززت رأسـي وتذكّـرت
آلان. "لا شـي منـهه".
"أعلمر. كان صوتها عدْبًا وعيناهـا مثقلتان بالاستسـلام.
"أعلم أنّك تعلمين".
"لو كان والدك، هل ستخبرهي"،
كانـت لا تـزال قَريبـة جـــًا وكلماتهـا حميميـة جــنا تمامًا كمراســلات فتـاة المقبرة والظـلامـ و وكان بإمكانـي أن أغهـض عينـي وأنسـى حياتــا الحقيقيـة وأظـل أتحـدث معهـا إلـى الأبـد. قلت: (نعمه".
أطلقت زفـرة وأرسلت نظرتها بعيـدًا ، ثـّ قَالت: ״بالطبع سـتفعل، فأنتـت لا تخشـى إخبار أي شـخص بـأي شـيء".

غِر متأكد إن كان مـا فالته يحمل أيّي حقيقة على الإطلاق. لقـد نعتـي ريـف بالتصـرف كضحيـة لأنتّتي لـم أتصـل بأحـدٍ فـي مايـو الماضـي، فـي حــن جلسـت فـي قَسـم الشـرطة مذعـورًا حــن

فَال الضـابطط أن لا أحـد ســيأتي إلـيّ حتى الغـد ـ لكـن يوجـد الكثيـر
 ويتوقَف عـن المحاولــة.
 نظـرت جوليــت إلـيّ ومسـتحت خدّهـا، وقالـتـ: رأنـا آسـفـة لأنّنـي فقـدت أعصـابي"".
نظرت إليها كأنّها مجنونة. „لا داعي للاعتذار من أجل ذلك".
 أنّكـ لا ترغبب في الحديـث معي بعـد الآن،.
 والتبس الأمـر علـيّ تمامُـا حتـى لـم أجـــ سـبيلًا لمعرفـة ذلـكـ أ خبرها .
 ليـس كل مــا فـي الأمـر"،
اســدارت حتَى جلسـت على ركبتيهـا، ونظـرت إلـيّ عينًا لعـــن. (إذا مـا هـؤهـ"
 إلى الحـروج مـن هـذه الفوضـى. فيمـا يبـدو مسـاري مصـمّمًا على أن
يخــــف بـي الأرض".

 أنتّي هنـا؟"
"لـم أعـرف، لقـد رأيتك،،. شـــرت بالحـرارة فـي وجنتـي، وأثــرت إلى الجـزازة. „أنـا أعمـل هنـا نوعًا هـاه.
"خدمـة المـجتمـع،. ولـم يكـن صوتهـا يـحمـل أيّ نـوع مـن الأحـكام. تـمّ التقت عينـاي بعينيها ووددت لـو امتدت هــه اللحظـة إلـى الأبـد . "أجل".
حينهـا رأينـا رجـلُّا في منتصف العمـر يركض عبـر المقبرة، يـكاد ينزلـق على العشـب، ويصيـح: "جولييـ! جولييت!"،
انتصبت على قدميها • "أبي!"،





 ثّمّ ضمّها بشدة، وكانت تبكي. „أنا آسفة، أبي . أنا آسفةه،. فــال: ״لا بــأس. لا عليـك. أنـت معـي الآن. يمكنـنـا العـودة إلـى


 بإخبارهـا أنّهـ يعـد الدقائق حتٌـى ينتهي بهـا الأمـر خلف القضبـانـ انحنيـت وحملت القفـازات مـن الأرض. ســيأتي فرانـك هنـا فـي أيّ دقيقــة ويبـدأ الحديـث عـن أنّ الظـاملام سـيحل علينـا . „انتظر!،، ابتعدت جولييـت عن والدهـا، ومـرة أخـرى راحت تلهـت
وهـي تنظـر إلـيّي . "ديـكلان"،

أبقيـت نفسـي علـى مسـافة، بعـد أن زال مفعـول الســر．

لكنّها قَلّصت المسافة، نمّ قَامت بها هو أفضل．
أمسـكت بقميصـي وســحبتي إلى الأمـام．ولوهلـة، انفجـر عقلـي
 بعـد ذلـك محرجــا جــَّا بسـبـب وجـود والدهــا ．
 دافئة على خـدي، وحلـوة ومثالية． قالت：„＂لقد كنّا هخطئيّن．إنّك تصنع مسارك الخاصي＂، تـمّ اســـدارت، وأمسـكت بيــد والدهــا، وتركتــي هنـاك فـي وسـط

## 米米米

كان الغسـق قَد غلّف الشـوارع حــن غـادرت المقبـرة أخـيرُا ، وبـدا


 منـزل ريـف، لكـنّ الأدريناليـن كان يتسـابق تحـت جلـدي فـي دفـــات
 المشـاعر التـي تسـتمر فـي الانجـراف بعيــــا كلّمـا حاولـت تجميعهــا ضـــن نـوع مـن النظـام． قالت إنّك تصنع مسارك الخاص．

ظللـت أفكـر فـي ذلـك منــذ أن غـادرت مـع والدهـا، وريطت الأمـر
 لمحـت أمامـي ســيّارة مركونـة على جانـب الطريـق، وكانـت أضواؤهـا الوامضـة تتوهـج عبـر الضبـاب. فغبرنـي مباشــرة شــعور


 تـمامًا كالرجـل الـذي أراد سـيّارة بـي إم دبليـو لكـن كان بإمكانـه فقطـط شـراء سـيـّارة بويـكـ.
أعرف هذا لأنّها كانت سيّارة آلان.
كان يقـف بجانـب السـيارة مـسـكُا هـاتفـه، وينظـر تحــت غطـاء
المحــرك.

ولجزءٍ من الثانية، فكرت في دهسهـ. حسنًا، ريّها لثانيةَ كاملة.

كان البخـار يتسـرب مـن تحـت الغطـاء. رفــع آلان بصـره بينمـا كنـت أفتَرب، وفَد اعتـرى وجهـه الترَفَب وبـدا أنّـهـ كان ينتظر شـانـاحنة
.القطـر
تـمّ رأيتهه وهـو يتـرف على ســــارتي، ورأيته وهـو ينتظر لمعرفـة
إن كــت ســأتوقف.

ورأـــت فيـه هــنف تصويـبٍ كبيـرٍ فـي ســروال كاكـي وقهيـص
بـأزرار .
لقـد رشـقني بكلماته هــا الصبـاح كمـا لـو كان يطلق النــار علـيّ

تذكّـرت كيـف وقفــتُ علـى ذــك الــدرج واعتــذرت دون أن يفـولا شـيئًا .. دون أن يفعــلـ شــئئًا .
وفجأة قبضت أصابعي على عجلة القيادة وواصلت السير ثّمّ ومن العدم ارتسم سطر من تلك القصيدة الغبية في رأسيـ حمدًا ْككل الآلهة على روحي التي لا تُقهر.
ضغطـت على الفرامـل واسـتدرت عنـد التقاطـع التالـي. ظل فلّبي
 آلان أو كنـت ســألكم وجهـه الغبـي

 همــت بالخـروج مـن سـيارتي، أشــار لـي بيـده بـأن لا داعي لذلكـك قال: (أنا بـخير . انطلق". إنّه وغد حقيقي.
مـع ذلـك، سـرت نحـوه على أيّ حـال . وكان البخـار يواصـل التقافـه
 تريـد منّي أن ألقي نظـرة إليها 5 " "أنا على الهاتف مع ورشة التصليح الآن".
 متـرك السـيارة، آلان،.
وضـع يـده علـى الســـاعة، وفـال: (ااذهـب إلـى المنــزل، ديـكالان. أنـا لسـت بحاجـهة إليـك).
"صدقنـي، لقـد فهمـت هــذه الرسـالة"،. فتحـت بـاب سـيارته على أي حـال وسـحبت المقبض لفتـح غطـاء، ثـمّ أدرت المفاتيـح لإطفـاء المحـرك.

حين اعتدلت، كان آلان يقف أمامي. ولم يكن الهاتف في أذنه. "مـاذا تفعل؟" سـألني.
قلت له: „أنا أسرق سيارتك. اتصل بالشرطةه.
 المحـرك. تدفَق البخـار مـن الهـحـرك وكان علينـا أن نتراجـع ونلـوح

بأيدينـا لنبعـده.
ثّمّ وقف كلانا هناك، يـحـدق إلى المحرك.
لوهلـة، تذكـرت الوقـوف علـى هـــا النحـو مـع والـدي، حــن كان

 يـأتـي للاسـتماع إلى ״الطفـل" وهـو يسـرد مكونـات محـرك ثندربيـرد
 لا أتذكر آخر مرة شعرت فيها بهذه الطريقة. تتحنح آلان: „هل ترى شيئًأى
"أجـل . أرى خرطوم المبرد العلوي منتفخُّا، . وأشــرت إلـى المكان
الـني انفتح فيـه المطـاط الأسـود بوضـوح.
"لذـلك أنـا بحاجـهة إلى شـاحنة قطـر على أي حـال،. فـال بشـيء
مـن النعجـرف.
 دولار ـ فـي حيـن أنّ كل مـا تحتـاج إليـه هـو عشـــرون دولارًا وورشــة
 تفحصني، وتشنّج فكهه. كان هذا يِتله .

وددت لـو أقـول أنّنـي أحبــت أن أراه هكـذا ـ لكـنّ الأمـر لــم يكـن كذـلـك. فقَـد كـــت مرهفَــا .
"هيّا، آلان. لقـد فضضيـت السـاعات الـُـلات الأخيـرة فـي العهـل
فـي المقبـرة. هـل ترغـب فـي مســاعدتي أم لا؟"

لـم يـردّ علـى الفـور، ولكـن تـلاشـت بعض المـخـاوف هـن تعابيـره،
فيهـا كان يقيمنـي.
 الوقـوف هنـا لأجـل هــذا ـ اسـتدرت واتجهـت نـحـو ســـارتي . "حسـنًا، أيــا يكـن. يمكنـك أن تنتــر المؤسســة الأمريكيـة للســيارات،. انزلقت خلف عجلة سيّارتي وأدرت الهفتاح، فاشتعلت مباشرة. (انتظـرل، ركض آلان باتجـاه مســار مصـابيـح سـيارتي الأمـاميـة، ــــم


 أتمكن مـن الانطـلاق بالسـيـارة. وبطريقـة غريبـة، ذكّرنـي هــنا بالليلـة
 انعطفــت بقـوة كافيـة، سـيتدحرج خـارج الســـــارة.
طرفت عينـاي نحـوه، وقلت: „هـل تعتقـد أنتّـي ســأطعنك أو شـيء مـن هــذا القبيـ؟"،

ضيّق عينيه، وقال: "هل تسـخر مني؟"
"أجل".

تمتـم ببعض الشـتائم واعتـدل فـي مقعـده، مـا جعلـه أقـرب منّـي

> بُعتـر الإنـش .

قُدنا في صمت تام لبضعة أميال.


> بهــنه السـهـولة؟؟"
"أجل".

## وسـاد الصمت مـجدّدًا .

سـعال. وتملمـل غيـر مـريـح في المقعـد مـرة أخـرى. "هـل نعـرف
أـــن توجـد ورشــة ســيارات مفتوحـه؟؟"
"لا، أنا الآن أبحث عن جرف. اربط حزامك".
اتقدت عيناه بالفضب، وقال: "راقب سلوكك"
قَـت بصـوت خافـت: „شـكرًا لـكَ، دــكالان، أقــدّر حقًا أن منـحت
وقَتك لـ...
"إن كنت تريد قول شيء، يا فتى، فقله".
"حسـنًا". أدرت عجلـة القيـادة نحـو اليمــن وأوقفتهـا بعنـف على جانب الطريـق. اهتزت فرامـل الطوارئ بقوة تـحـت قدمـي، وفككت حـزام المقعــد .

لـم يتحـرك آلان، لكـن كان بإمكانـي أن أستشـعر الخـوف داخـل السـيـارة، كهـا لـو كنـت قَـد جئـت بـه إلـى هنـا ليكـون لــديّ مـكان للتخلص مـن الجثــة. لا أسـتـحق معاملـهَ كهــنه، وربهـا كان ديـكلان الأمـس سينسـلّ مـن الســــارة ويعـود إلـى المـــزل. إنّك تصنع مسارك الخاص.


„انتظـره. قـَال آلان، وكان صوتـه هـادئـا حتـى كاد يكـون همسيًا .
 فَالها بنوع من التحدي. فانتظرت. تمّ أضـاف: „أنت على حق. شكرُّا جزيـلًا لك، .
 لـم يتوقـف عنــد هــذا الحـد . "أنـا مديـن لـك بالاعتــار عمّـا قلتـه لـك هــنا الصبـاح أيضًا". كان صوته خشـنًا لكنـه ثـابـت. „لقــد تجــاوزت حــدّي".
 انحرفت في حفرة الآن . أبقيت عيني على عجلـة القيـادة. ولـم أكـن أعـرف إن كنـت أريـد هــذا الاعتـذار، لكـنّ ســماع هـــه الكلمـات بــدّد شـيئًا بداخلمي.
 تتوفَـف عـن هعاملنـي كمـا لــو أنّنـي مثلـهـهـ، .

 لحظـة لتذكرنـي بأنّنـي لسـت والـدك". . تجمّدت. "ما الذي تتحدث عنه؟"
 ولا أديـر ورشــة للســـارات، ولا أشـرب المسـكـرات القويّة، ولا أدخـن السـجائر أو أيًا مـن الأشــياء مفرطــة الذكورة التـي كان يفعلها والدك، ديـكالان، لكنّنـي لســت رجـلاً سـيئًا ـ ولمـجـرد أنّنـي أعـرف عـن لوائـح

التأمــن أكثـر مـن المـازجـات لا يعنـي أنّنـي فاشـل مثيـر للشـفقة. أنـا


مــرة واحـدة- دون ازدراء،.

فٌّكرت فـي مدخراتي التي نضبـت سـريعًا لتســديد نفقـات دفاعـي
 اشــتد فكـي وحدقَت فـي الزجـاج الأمامـي، وقلت: "هــذا يسـير فـي كلا الاتجاهيـن". "أعلم".
ظلّ كلانـا هـادئُا، حتّى بـدأ همـس المطـر علـى سـطح السـيارة



 أريـد أن أرى إلـى أيـن سـيقودنـا الحديـتـ. لا، أردت أن أرى أين يمكنني أن أقوده أنا. نظرت إليه، وقلت: „لماذا5٪" "هل تريد الجواب الصادق؟" لا أدري. "نعم".
فـرك فكـه، وقـال: „أنـا أحـب والدتـك، لكنّهـا بطريفـة مـا سـلبية جـدُّا. لديهـا روح طيبـة، لكنْهـا متســاهلة كثيـرُا. ومـن السـهـل اســتفلالها . حيـن بدأنـا المواعـدة لأول مـرة وعلمـت بأمـر والـدك، بــمّ رأيـت مقـدار الحريــة التـي منحتهـا لـك، بالنظـر إلـى ســوكك..

بنيـت صـورة في رأسـي. وخِلـُ أنّنـي فهــت كل شـيء ـ اعتقـدت أنـّك





 تلـك الســــارة مـع والـــــ، . توقفـت أنفاسـي قبـل أن أكـون جاهــزًا لهـذا، لكنّنـي لـن أبكـي

 "يـا فتـى، هنـاك فـرق كبيـر بيـن الأنانـيـه والحفـاظ علـى الـذات".
 علم بـدورك في فضضيـة شـرب والـدك . لـم تكـن لـدي أدنـى فكـرة،).

بأمــر كــري"،
"علمـت أنّ أختك ماتـت، وأنّ والـدك كان المسـؤولـ ـ ولـم تكـن لدي

 أخبرتنـي بالأمـر هـذا الصباح"
 بـأنّ حلقي ملتهب. هــزّ رأسـه، وبـدا لـي بعـد أن حدّقَـت إليـه كمـن قذفتـه الحيــاة إلـى الكحائـط بضـع مـرات، أيضًا. ــــّ فَــال: „الا يِمكنــي حتـى أن

أظـل غاضبًا منهـا ـ لقـد كانـت آبـي قِلــة جـدُّا بشــأنك وبشــأن هــذا


 جعلنـي الشـعور بالغضـب والعـار أرغـب فـي الانكهـاش

 أن أوذي الطفـل".

قَد تـؤذي والدتك أو الطفل".
 ديـكالان. كنّا قَقيـن مـن أن تؤذي نفســك".
ضغطت بذراعي على بطني وأغمضت عينيّ.
 تشـعر أمّـك بالرعـب مـن أنـك سـتفعل ذلـك مـرة أخرى".
 وجههـا ليلـة حفـل العـودة، وبالطريفـة التـي حدفَـت عيناهــا إلــي وبنعومـة أصـابعهـا وهـي تبعــد الشـعر عـن وجهـيـ
 هـذا الصباح في التحـدث معي".
 مـن أن تتفـوه بالـكلام الخاطـئ وتدفعـك بعيـدًا . إنّها خائفـة مـن أن تفقـدك أيضًا"،.

״أنـت لا تعـرض مـا تتحـدث عنـهه). استنشــقت ومسـحت عينـيّ
 عنـه أمّـك حرفيُّا"، فتيبست وظلّا علّت عينـاي معلقتيـن بعجلـة القيـادة، لكنّه أبقى يـده هنـاك.
״إذن لمـاذا لا تتحدث دعيڭ٪" سـألته.


 أكن أعتقـد أنّهـ يمكنـنـا إجـراء مححادثـة متحضّـرة، لذـلك ريّمـا يمكن للأمـور أن تتغيـر". أومـأت. ريّمـا .
قال بهدوء: ( إذا سـألتك سيؤالًا، فهل ستمنحني إجابة صادقهڭ؟"
 قلقــن عليك يـا ديككالن. تضـخمـت هــنه الكلمـات لتهــلأ كل زاويـة وركـن فـي عقلـي "هل تفكر في تكرار المحاوله؟؟"


 ذلككه.
أومـأ . „هـل فكـرت يومًا أنّك ترغب فـي التحـدت إلى شــخص مـا حـول هـدا الموضـوعگ"
"بالتأكيـد . أخبـرت آبـي أنّهـه يمكنـنـا جميعـا الذهـابـا أو هـي فقّط،
أو أنتمـا الاثــان فقـط،، أو حتى أنـتـ فقـط، أو .. ."
"حسـنًا". بـدت الكلمـة مريدــةُ عنــد التلفـظ بهـا . كــت أثــعر


 مـكان مـا فـي صــدري. كــت أفتقـد والدتـي، وأفتقـد الشـعور بأنّنـي جـزء مـن شـيء مــا . أومأت برأسي مرة أخرى. (اسـأذهب"،
"هــذا يسـعدني". وضغـط علـى كتفـي قبـل أن يتركهـا . ״سـتكون والدتـك سـعيدة حفًا ". نظرت إليه. (سـأفعل أيّي شيء لجعلها سعيدة). هَال: „أنا أعلم". "أنا أيضُاه.

aبこと<br>t.me/soramnqraa

## الفصل الواححل والأريعون

من: ديكلان مورفي
[Declan.Murphy@AACountyStudentMail.org](mailto:Declan.Murphy@AACountyStudentMail.org)
إلى: جولييت يونغ
[Juliet.Young@AACountyStudentMail.org](mailto:Juliet.Young@AACountyStudentMail.org) التاريخ: الأريعاء، 9 اكتوبر الساعة: 10:21:07 مساء الموضوع: صنع مسارات جديدة





 يرغب في النهـاب إلـى معالـج أســــي وقـد وافقتـ.
 ذلك. لقـــ أعـدت تفعيل حسـاب الظـالحم، لكـن الأمـر مختلف الآن. سـيكون ذلـك أشـبه بالا اختباء. وقـد كان كذلـك بالفعلـ. لذا، ها أنا ذا .

كان يجب أن أ أبرك تلك الليلـة علـى جانـب الطريق السـريع. كان يجـب أن أخبرك ألـف مـرة منــنـ ذلك الحــنـن.

آمل ألّا تعتقدي أنّني كنت أحاول خداعك. لكنّ العكس هو الصحيح. فقد كنت أحاول خداع نفسي. لهم أكن مستعدًُا للتخلمي عمّا كان بيننا .

كان والـدي نصـف نائـم علـى الأريكـة، يشـاهد أحـد برامـج إتش بـي أو، وذهـل عندمـا رآنـي أنـزل الــدرج إلـى غرفـة المعيشـة. بحــث عـن جهـاز التحكـم عـن بــد وأوقَف تـَــغيل التلفزيـون. بادرني قائلًا : „اعتقدت أنّك قد آويت إلى فراشك"، "ليـس بــد،. كنـت حينها مسـتلقية على السـرير، أفـرأ الرسـالة مـن هـاتفـي، وأنـا أخـط بإصبعـي فـوق اســم ديـكلان. كان على حق. لقد كنّا نختبئ تثـاءب أبي وفـرك عينيـه، ثـم تفحصني، وفـَال: „هـل أنـتِ بخيـرى هـل تريديـن بعض الحليـب الدافئ ليســاعدك على النوم5٪"

أبـي".

ابتسم لي مرة أخرى، لكن عينيه كانتا داكنتين ومتوترتين. كان قلقًا عليّ.
لـم يخـبره السـيد جــراردي بأمـر الصـور ـ وحيـن اتصـل بوالـدي،
 مزعجًا فأتلفتهـا . تساءلت إن كان هذا يجعله جبانًا . تساءلت إن كان عدم قول أيّيّ شيء يجعلني أنا أيضًا جبانـانـا "هل تريدين أن تأتي وتجلسي هعي5"
 لكتّه كان فَـد فتـح ذراعـه وربـت على الوسـادة بـجانبـهـ تـمّ قَال ممـازحًا بلطف: „ رتعالـي، اجلسـي مـع رجلك العجـوز حتّى تتمكتي مـن إخبـار أطفالـك كيـف كـتـت أعذّبك،.



ذراعـهـ.
لقـد أمضيـت سـنوات أعبـد والدتي وحيويتها، وأفكـر في والـدي كظـل باهـت مـن اللون البيـج، فـي حــن كان هـو هنــا بـجانبـي طـوال

الوقتت.
فيما كانت هي مع شخصص آخر. فال: (ششش) . فأدركت أنّني كنت أبكي.
ضiغطت بأصابعـي على عينـي، فضمّنـي إليـهـ أكتـر وربّـت علـى
ذراعي.
ثّمّ قال: „هل تريدين أن نتحدث عن الأمرى)"

"أريـد أن أجرحينيكـ"،

قبّل جبينـي، وأضـاف: „ــن تَجرحينـي. لا أريـد أن أرى أي شـيء يَجرحك".
حدّقـت إلـى عينـــه اللتــن تشـــّان بالـحنـان، واغرورفَت عينـاي، وقلـت: „القـد عــادت أمـي إلـى المدينـة مبكـرُاهـ . وراحت الدموع تتساقط سـاخنة وثقيلة، وتوقف تتفسي.

# ظلّ والدي سـاكنًا، وقال: (مـاذاء كيف عرفتي ذلك؟") "بطاقة صعودها كانت في حقيبتها ". 

لـم أســطع أن أنظـر إليـهـ وبالـكاد كان بإمكانـي التتفس مـن خلال هـذه الدمـوع. كان هـذا سـيدمره، لكـن لـم يكن بإمكانـي تحمـل هــــا الـقـل بهفـردي. "القـد عـادت إلى المنـزل مبكـرًا لتكـون مـع إيـان"، "جولييت.. كيف..")
 رأيـت ذلـك. كانـت هنـاك صـور لههـا على الكاميـرا الخاصـة بهـا ـ فـي السـرير. أنـا آسـفة أبـي. أنـا آسـفة جـدّا ـ مـن فضلك لا تكرهنـي". "جوليــتـ.. أوه، حبيبتـي". وخرجـت أنفاســه فـي تتهيـدة طويلـة،
 مـجــدّدًا • (جولييـت، لا يمكنـــي أن أكرهــك أبـــاًا ه.
قلت: „أنـا غاضبـة جــا منهـا ـ كيـف أمكنهـا ذلـكو كيـف أمكنهـا
أن تفعل هــذا بـك"،
فهمس: (ششش. لا بأس".

أردتهـا أن تعـود بشــدة٪..

فَطّب، وامتـلأت عينـاه أيضُـا، وفَال: „لا تكرهيهـا، جوليــتـ. لا
تكرهيهـا ".
"هل أحبّتا هي على الإطلاق؟"

شـيء آخـر".

أطلقت زفرة وقلت: "ليس أكثُر من مـلائة أيام مع إيان".

ضـحك، لكن صوته كان مليئًا بالحـزن. „نعـم، أكثر مـن ذلكه، ثـٌ صمـت، قَبل أن يـردف: "لقـد أحبتك كثيـرًا لدرجـة أنهـا بقيـت معي".
"

نوعُـا مـا".
قلت بصوت أقَرب إلى الههس: „كنت تعلم".
"لــم أكـن علـى علـم بالتفاصيـل. ولــم أرغـب فَط بمعرفـةَ التفاصيـل،. ــمّ زفـر، وكان هـذا أول صـوت غضـب أســعـه منـهـه . الآن أعـرف لمـاذا أراد تلك الكاميـرا اللعينـة بشـدة. وإذا كـــتُ غاضبُـا مـن أي شـيء، فهـو أنـّك اكتشَفت الأمـر بهـذه الطريقـةه،.
 حزينــا جـدُّا علـى موتهـاه. .
تغيّر تعبيـره. „كنـت حزينًا . وأنـا حزيـن. وبفـض النظـر عمّا فعلته، فقّد كانـت زوجتي وكانـت والدتك. لقَـد اعتـدت على غيابهـا لفتـرات طويلـة مـن الزمـن، لكـنّ ذاك كان نوعُـا مـختلفـا مـن الغيـاب.

إن كان لهــنا أيّ هعنـى".
نعم هو كذلك. "كم من الوقت كنت تعلم5"
هـز كتفيـه، فـي حركـة مليئـة بالاستسـلام، وقـال: „لا أدريـ ـ لطالمـا
 لم أستطع تقبّل الأمر. "الكن .. لمـاذا بقيت معها5" ربّـت على ذقنـي وابتسـم ابتسـامة حزينـهُ، وفَال: „الأنّنـي أحبيتك وأنـت أحببتها، لـم أسـتطع أن آخـذ هـذا منـك،.

427

بـدأ عملي بإعـادة ترتيب اللحظـات التي رأيتههـا فيهـا معًا على
 مشـتركة مـع والدتـي، لكـن اللحظـات المشــتركة بيـن أمـي وأبـي
 والـدي، لعـدم قدرتـه على الارتقـاء إلـى مسـتوى تألقهـا . لم أدرك فَط أنّه كان فشَاًلا منها . مسّحت بيدي على وجهي، وقلت: "اليتني كنت أعلم". هزّ رأسه، وقال: „هل تتمنين هذا حقًا 5 "
 اعتقـدت أنهـا كانـت أثــجـع امـرأة علـى فيـد الحيـاة".
 فعلـت أشـــياء مذهلـةهـ،.
فقَلت بغضـب: nلقـد كانـت أنانـيـة. كانـت تعـود لتلعـب لعبـة المنـزل

 للفشـل. وهـذا لا ينتقص مـن عملها ـ كمـا لا ينتقص مـن حبها لـك "ا لـا

 مـن الدمـوع. ليـس بعـد الآن. (سيسـتغرق تجـاوز الأمـر بعـض الوقـتع).

 مـا دمـت أنـت بحاجـة إلـيّه. ارتميت بين ذراعيه. فضمّني وكان هذا أفضل شعور في العالم.

## الفصل الثـاني والأربعون

## من: جولييت يونغ

## [Juliet.Young@AACountyStudentMail.com](mailto:Juliet.Young@AACountyStudentMail.com)

إلى: ديكلان مورفي
[Declan.Murphy@AACountyStudentMail.com](mailto:Declan.Murphy@AACountyStudentMail.com) التاريخ: الخميس، 10 أكتوبر $\quad$ الساعة: 5:51:47 صباحًا الموضوع: التخلي

 انتهى. ومـا زلـت أفكـر فـي محادثاتتا عن الحيـاة الواقعية وأ عيدهـا على ضـوء معرفـة مـن كنت علـى الطـرف الآخـر هـن رسـائلنا ـ هنـاك جـزء منّـي لا يـزال لا يصــوق أنّه أنـت حقًا .
 عليلك ذلك. أعطهم لقطهة جديـدة، وأظهر لههم مـا أريتـي إياه. وفي هذا الصدد .. هاذا بعدى

كان هنـاك ظـرف فـي خزانـهـ مـلابسـي حيـن اســيقظت، وقـد كتـب على مقدمتـه اســي بـخط يـد آلان. فتحت الظرف، فوجدت بداخله ثلاثمائة دولار.

كادت عيناي تسقطان من رأسي. لا أعـرف مـاذا أفعل بهـذا ـ ارتديـت قَميnًا وأمسـكت بالظـرف، واتجهـت إلـى المطبـخ. كانـت أمـي وآلان علـى الطاولــة، يشـريان القهـوة ويتحدثـــان بأصــوات خافتـة .
تردّدت عند المدخل، وقد فقدت على الفور توازني. قالت والدتي: "ديكلانه، .

 يضعف كلّ مـا حـدث بينـي وبيـن آلان الليـلـة الماضيـة
اتّجهت صـوب الطاولـة وألقيـت الظـرف، وقلت: „لا يمكنـني أخــــ
هذاه.
ردّت والدتي بهدوء: "نريدك أن تحصل عليه". عبست. „أنا لا أريد مالكما"،
قال آلان: „إنّه مالك، وقد كسبته بنفسك)، .
"لم أفعل أيّي شيء".
"'لقـد أصلحــت ســـارتي. ألـم تقـل أنْ ثُلانمائـهة هـي التكلفـة
المتوسـطة5"
"لقـد قلت لـك أنّني ســأذهب إلى معالـج أو أيّي شـيء تريـده، . ثّتّ تراجعت خطوة للـوراء، واشُتـدّ فكي. "السـتَ بحاجـة إلى شـرائي".


 فَسـوة عندمـا أخذنـاكل أموالـك لدفـع تكاليـف المـحامـي فـي مايـو الماضـي. لقـد أمضيـت سـنوات فـي توفــر ذلــك المـال،.

نعـم، لقــد فعلـت. وتطلـب الأمـر الكثيـر مـن الأعمـال المتوعـة وتفييـر الزيـت لتحصيـل ثـلائــة آلاف دولار، وهــذا المبلـغ لا يقتـرب حتّى مـن تعويـض ذلـكـ. لكنّه أمر جيد، بل أفضل بطريقة مـا .

 تلقي نظرة إلى سـيـاراتهم. ولـنا ارتأِيت أنّنـي يـجـب أن أحصـل على خدمـاتك أيضُـا بمـا أنّهـا رخيصـهة).
كان ذاك جار فرانك. شغعرت بالدوار . ״جون كينج اتصل؟"
 لـك مقابـل الاستشــارة،.
كأنّني طبيـب أو شـيء مـن هــنا القبيـل . ابتلعـت ريقـي، وقلـتـ: "حسـنــا".


 أجلـك. أريـد أن أحـاول أن أكـون أفضـل".





تـردّد صـدى كلماتي مـن صبـاح أمس فـي رأسـي وراودنـي الشـعور بالذنـب.أترغبين فـي استبدال كيريى

وبالـكاد اســطعت الـكلام مـن خـلال هـذا الشـعور بالعـار．قلـت： ״أنـا آسـف لهـا قلته．أنـا آسـف جـدّاه．

قالت：„توقف، لا بأس．سنحصل جميعًا على فرصة أخرى＂． تــمّ أحاطـت بذراعيهـا عنقي وضفطـت بشــدة فـانقـتـ ظهرهــا ． ولا أذكـر آخـر مـرة ضهتنـي فيهـا والدتـي وضممتهـا لفتـرة طويلـة وجيّـدة．

ثُم قفزتِ إلى الخلف، وقَالت：„هل شعرت بذلك؟＂ ＂شعرت بماذا5）＂ ＂لقد ركل！هذه أول مرةذل＂

ابتســمت وفكـرت فـي السـيدة فـي المسنشــفى．رأمتلـك هــذا

＂نعم، إنّه صبي＂．
قال آلان：״أخ＂．
أخن．لقـد قضيــت الكثيـر مـن الوقَت فـي التفكيـر بأنّهـهـا كانـا
 لا يسـتطيع عقلـي اســيعاب هــذا تقريبًا ．تراجعـت، وقلـت：״علــيّ
الاســعداد للمدرســةه..

أومأت برأسها •＂حسنًا＂．
توقفت عنـد المدخـل وأخرجـت عشـرين دولارًا مـن الظـرف، ثـم عـدت ومرّرتهـا لآلان، فســأل：＂لأي شـيء هـذهو؟＂ قلت：„إنّها لقطع الغيار، لقد اشتريتها بنفسك＂．

## 米米米

"لْــاذا نحــن فـي الهـدرسـة فـي منـل هــذا الوقَت المبكـر مـرة أخـرىא") فَـال ريـف.
كنّا نجلس على درجـات سـلّم المدرسـة الأمامـي المظلمه، نتنظر

 يديـهـ داخـل الكمّيـنـن وكان الضبـاب قَـد اسـتقر فــي أرجـاء موقـفـ الســيارات.
"يِجـب أن أقابـل مدرسـتي للفـة الإنجليزيـةه". تُـَّرّ رمقتـه بنظـرة
جانبيـه، وأردفـت: „ليـس عليــك أن تكـون هنـاه. . "أنت من يقلّني إلى المدرسةَ،.
"إذا اخرس".

تتاهـى إلى مسـامعنا صـوت حركة حـذاء على الرصيـف وظهـرت السـيدة هيـلارد مـن بيـن الضبـاب. قَالـت بدهشــة: „لقـد جئـت مبكـرًا،.،. فردّ ريف: "الحسن حظّي".


نقلـت حقيبتهـا إلـى كتفهـا الآخـر، وقالـتـ: (هــل أنـت مسـتعد
للدخـول5"
"بالتأكيد".
تقـدّم ريـف بضـع خطـوات، وبـدت مذعـورة للحظـهة. فالظـلام والقلنسـوة يجعـلانـه يبـدو كأنّه مجـرم. تـمّ فَـال بصـوت آسـر: ״هـــلا ســمحت لـي بــن أســاعدك فـي حمـل حقائبـكو؟" فابتسـمت.

أمسكت حقيبة كتفها وقالت: „هذا عرض لطيف".
كانت المدرسـة غارفـة في الصـهـت تقريبُـا فـي مثل هذه السـاعهة، وكانت الممـرات مظللّة بأضـواء الأمـن المضـاءة بشكـل متقطع. كان فصـل السـيدة هيـلارد عبـارة عن بئرٍ مـن العتمة إلى أن أدارت مفتاح الإنـارة. حينهـا ارتميت وريف على المقاعد في الصـف الأمامي. نظرتٌ إلى ريـف، ــم عـادت بنظرهـا إلـيّ، وســألت: „ألا تمانـع إن بقي صديقك5"
ابتسـم ريـف واتـكأ علـى الكرســي، وقـال: „المكثــرُ الأصحـاب يخـرّرب نفسـهـه ولكـن يوجــد محـب ألــزقُ مـن الأخ، .
كان معظـم النـاس ينظـرون إلـى ريـف كأنّهـم لا يسـتطيعون فهـــهـ وهـم غيـر هتأكديـن إن كان يستحق هـذا الجهـد ـ أمّا السـيدة هيـلارد فقــد رفعـت حاجبيهـا فقـط وقالـتـ: "قَــد أحتـاج إلـى المزيــد مـن القهوة إذا كنّا سـنبدأ فـي تـلاوة سـفر الأمثالل،. ركلـت كرسـيـه، وقلتت: „تجاهليـهـ . لكـن بإمكانـه البفـاء". عندهـا فتحـت حقيبتهـا وأخرجـت بعض أوراق دفتـر المـلاحظـات فتعرفـت على خـط ــــي. وقــد وضعت التعليمـات باللـون الأحمـر فـي جميع الهوامـش .
مرّرت الورقَه إليّ، وقالت سـائلةً: (من أين جاء كلّ هذاءَ شـعرت بالتوتـر مـن سـؤالها ـ "القـد كتبتـه أمامـك مباشـرة، أنـا لــم

أغش".
 علـى تجهيـع خمســمائة كلمـة حـول قصيــدة، فيـــا أنـنـي نـادرًا مـا أسـتطيع الحصـول منـك على أكـــر مـن جملـة مركبـة"..

احــرّ وجهي ونظـرت إلـى أسـفل، وأجبت: ر"لقد دفعتـي القصيدة
للتفكير"
„أنت كاتب جيد . تُثير نقاطًا قويّة، وتعبّر جيّدًّا عن نفسك".
 أكـذب، فبالـكاد أذكـر آخـر مـرة تبادلـت فيهـا النظـرات مـع مــرسس مــا . حينهـا انتشـر وهــج دافـئ فـي صــدري، ورحــت أعبـت بقلمـي وقلت: (شـكرًا لـكـ، .
"هل تخطط للكتابة بهذه الطريقةَ من الآن فصـاعدًا؟"
بدا هذا كأنّه فخ. "ريّما"، .
 إلى برنامـج التعيـن المتقدّم في اللغـة الإنجليزيةهـ، .
التفت ريف بسرعة نحوي، وانقطعت أنقاسي من الدهشة. فلت أخيـرًا احيـن اسـتطعت اسـتجماع أفكاري: "برنامـج التعيــن المتقـدمك لا أتابـع أي دروس فـي برنامـج التعيـيـن المتقـدّم".

الدراسي".

أشـحت بنظـري عنهـا ـ كان هعظـم مدرسـيّ يتوقَـون أن أحظـى
 الالتحـاق بـدروس برنامـج التعييـن المتقـدّم، فضــلا عن الانتقـال إلـى واحـد منهـا خـلال شـــهر فـي الفصـل الدراسـي قلت: „لا أدري إن كان بإمكاني اللحاق بالدروس"، "هل ترغب في المحاولة5"، إنك تصنع مسارك الخاص.

نعمّ، ولكـن هــذا المسـار يقود مباشـرة إلى أعلى الجبـل. فالأمـر

$$
\begin{aligned}
& \text { أشبه بدفـع عريـة مليئـة بالطوب. } \\
& \text { "لا أدري". }
\end{aligned}
$$

„ألا تعتقد أنّك جيد بها فيه الكفايةء أؤكّد لك أنّك كذلك". أشـحت نظـري. "لا .. جميعهـم طـــّاب أذكيـاء. ـ ســيعتقدون أنّنـي
مـجـرّد مـجـرم غبـي".
"أثبت لهم أنهم على خطأ".
تردّدت.
قالت: "هل أنت خائف من العمل؟"
„لاه.

استدارت وستحبت كتابًا من فوق رفها وسلمته لي.
"هل أنت وائق؟"
ألقيت نظرة إلى العنوان. „وداعًا للسـلاح" لإرنست همنغواي. سـألتتي: "هل قرأتهو هذا مـا نقرأه الآن".
لـم أكـن أعـرف كتـاب همنغواي إذا وضــع أمامـي وفـرأه أحدهـم

$$
\begin{aligned}
& \text { بصـوت عـالٍ. "لا". } \\
& \text { "هل تريد أن تجربه\$5" } \\
& \text { ("سـأفكر في شأنهه". }
\end{aligned}
$$

انتظرت أن تتحول تعابيرها إلى خيبة أمل، لكنّ هذا لم يـدن . أومـأت برأسـها، وقالـت: „احتفـ بـه .. جرّيـه .. وأعلمنـي بحلول نهايـة الأسـبوع5" "بالتأكيد". شعرت بضيق في التنفس.

سـرت أنـا وريـفـ نـحـو خزائننـا، ولا بـــد أنّ الحـافـلات الأولـى قــد بـدأت بالوصـول، لأنّ المـمـرات راحت تمتلـئ بــطـر بالطــلاب. بادرني ريض: "هل ستقوم بذلك5" "لا أدري، مـا رأيك5"،



في العادة سـأنكر هذا لكن هذا ريف وسـأخبره بكل شيء. "(نعم، ألن تشعر بذلك أيضًا 5 " هزّ كتفيه قليلُا، وقال: "ريّما ه. . ستحبته من كمي قميصه برفق، وقلت: "ريّمـا 5 "

 قلنسـوة سـترته إلـى الخلـف وونتح السـحّاب. تم تَجمّد .
رفعت حاجبيّ، وقلـت: ״يـا إلهـي، ريـض، على الأقَل انتظر حتى نكون وحدنـا".



ألقيـت إليـه نظـرة خاطفـة وقلـت: ״حسـنًا، ريـف. لسـت مـجبـرًا
علـى إثبـات أيّ شــيء".

تجاهلت الأمـر وحاولـت ألّا أجعل هـذا يبـدو كأنّه مشـكلة كبيـرة.
"هنـاك دائمًا غـد".
وافقني الرأي: „نعم، هنالك دائمًا غد".

## الفصل الثالثوالأربعون

# خادم البريـد الوإكترونـي لطنّوب ثانويـة مقاطعة آن أرونـل البريد الوارد - جولييت يونغ 

لو توجل رسائلل جديـة.

بحلول وقت الغداء، لم يكن قد وصلني أيّ رد منه. ولم تكن لديّ أيّ فكرة عن معنى ذلك.
في الكافتيريـا تخلّفت في الطابـور، ـُـّمّ مـررت عبـر الطاولـة التـي
يـجلس فيهـا ريـف عـادة.
لم يكونا هناك.
ينبنـي ألا أفكـر على هــذا النحـو، لكنْ الأمـر بــدا منعمّــــا ـ وليس
بطريقـة جيّـدـة.

دعتــي روان وبرانــدون للانضهـام إلى طاولتـهمـا، لكنّهـهـا كانـا فَـد انتقـلا إلـى مسـتوى مغـازلات يكون فيـه كلّ شـيء عبـارة عـن مداعبـات غزليـهة وتوريـهة. كانـت روان حينهـا تطعهـهـ حبـات العنـب عـن طريـق
 حاولت جاهدة أن أتجنب التنهد بشدّة.
 بالمقعـد بجانبـي ينخفض مـن وطـأة الثقـلـ.

تفاجـأت بشـكل مـا ولكن ليـس تمامُـا، حيـن التفت لأجـد ديـكلان
يقـف فـوق المقعـد .
لقـد سـرق أنفاسـي ويـدا مذهــلُ وأخـاذًا كهـا كان دائمُـا، لكنّنـي أعـرف أسـراره، وأعـرف كـم يشـكُل كلّ هــا واجهـة فقـط.
 "آه.. بالتأكيد". ثمّ فاجأني حين أمسك يدي. كنــا فـي المدرســة، لــنا كانـت خياراتــا محـدودة، لكنّنـي كــتـت تـحـت تأنيــر تعويذنــه، وفــد ألقـي بنفسـي فـي النــار لـو طلـب منّـي ذلـك فـي الحيـن.
 للكافيتريـا باتجـاه السـاحة.
كانـت شـمس الظهيـرةَ سـاطعة تسـلب الهـواء مـن أيٌ هبـة نسـيـم. وكان الطـلاب ينتشـرون في كل مـكان، لكن الجـو كان أكتَر خصوصية
فـي الخـارج.

الصبـاح"،
"لم ترسـل أيّ رسـالةه،.

 الظـلام ـانيـةه،.
 تريـد منّي إخـراج هـاتفـي5") ضـحـك، وفـَال: (ســأبقي هــذا كحـلٍ أخيـر".

انعقـد لسـاني لذلـك ابتســـت، وواصلنـا المشـي. وألقى الصمــت

سحب نفسًا ليتكلم، لكنّه تردد .
قلت بهدوء: „لا بأس، لسنا مضطرين إلى التحدث". ضـحـك بصـوت خافـت، وردّ: „لا أعـرفـ مـا مشـكلتي. فأنـت

> تعرفيـن كل شـيء". "وأنت كذلكه. .
فـرك فكـه -وقَـد بـدا أنّ هــذا صبـاح ثـانٍ دون حـلاقـةَ- ـــمّ هــرّ
ـــده عبـر شـعره.
"انتظري". قال، وجذبني لأتوقف. (الديّ فكرةه.


 بأنفاسـهـ تدغـدغ أذنـي، وفركـت لحيتـه الخفيفـة فكـيـ شَّمّ فَال بهدوء: (هل هذا جيّد؟) "جيّدـ هــذا أفضـل بنحـو ثـلاثـة آلاف مـرة مـن فكرتـي باسـتخدام
 وكان يمكـن أن نكـون بصـدد الرفَص بـدل كونتـا نتشـارك الأسـرار.
 ثمّ فَال: "أريد أن أخبرك بشيء"). بللت شفتي، وقلت: ״تسنطيع إخباري بأي شيء"، ״أنـا آســف علـى الأوفـات التـي كــت فيهـا لئيمَـا معـكـ أحـاول العمـل علـى تفييـر هــذا ه.
شعرت بدوار كالثِملة من قَربـه.

كان يمرد إبهامهـ على رقبتي بإيقاع هـادئى. (أنا معجب بك"،. "أنا أيضًا معجبة بك".
"لقد أعجبت بك منذ الصباح الذي اصطدمت فيه بي". ضتحكت وحاولت دفعه بعيدًا، لكنّه ستبني إليه أكثر .
 علـى خـدي.
״أتذكـر أننـي فكـرت „أحسـنت، أيّهـا الأحهـق . لقـد أضفـت فتــاة
 "أنا لا أكرهك. لم أكرهك قَط".
قـال: „الآن، هــذا مطمئـن"، لكـن كان بإمكانـي ســــاع الابتســامـة في صوته. ثـّمّ استتشـق على طـول عظام وجنتي، وأحسسـت بالشـر يتقـد فـي بطنـي ״يجــب أن يوظفـوك لتكتبـي بطافـات هـالهـارك للمعايـدة".
"سـتبدأ جميـع رســائلي الفراميـة المسـتقبلية بعبـارة "إلـى مـن يهمـه الأمـر"،.".
"هل سترسلين لي رسائل غرامية في المستقبل؟"

ويشـعر بـه.
 بكاملي، جولييـت. أول شـتخص جعلني أشـعر بأنّنـي أستـحق أكتـر مـن
 فتـاة المقبـرة. لا أدري إن كان أي شــخص ســينظر إلـيّ بالطريقـة
ذاتهـا مـرة أخـرى".

حتـى لمســت فكـهـ.
نظر بعيدًا .
قلت: „أراك بكاملك. وأنا أنظر إليك بهذه الطريقة الآن،. أخذ يدي ووضعها على قلبه وأبقى عليها هناك. ثـمّ أغمض عينيه، وقال: „أنت تقتلينني يا جولييت)". قلت: „انظر إلي"،.

فنظر إليّ.
"لا يمكنك أن تشّق طريقك وعيناك مغمضتان،، قلت ممـازحة. "راقبيني". ثُم انحنى باتجاهي والتقت شفاهنا.

## شكروتقديـر

بصراحة تامة: أكتب هذا الجزء وأنا طريحة الفراش، يغشو عيني الضباب، وأنا في تلك المرحلة من المرض التي تطغى فيها الهشاعر والأحاسيس، حيث يدفعنا التفكير في الناس وطيبتهم إلى البكاء. لذلك، إن بدوت كأنّني أنتحب على الورق، ألفوا باللوم على الإنفلونزا. أولاً وقبـل كل شـيء، أشـكر زوجـي. فهو صديقـي الحميــم وأميـن

 الكتابيـة منـذ أول يـوم، ومـا كــت لأمضـي قدمُـا فـي هــذا دونـهـه




 كل شـيء.
أشـكر أيضُـا ناشــرتي مـاري كايـت كاســـيلليني، التـي كانـت
 الانضمــم إلينـا أنـا ومانــدي فـي حقـل الأفـحـوان حيـت يمكنـــا أن نعانـق بعضنـا حتى نقـع أرضًا ـ أو ربهـا نتصـافـح بالأـيــي فقـط، إن كنـت تفضليـن ذلـكـ لكـن حقًا أنــا محظوظــة جـــا بالعهـل معـك. شــكرًا علـى كل شـيء .

أشـكر كذلـك كل مـن عمـل بالنيابـة عنـي فـي بلومسـبيري. وددتُ

 فـي عملي هـــا ـ فلكـم منّي كل التقديـر والامتــان. أتمنـى أن ألتقـي بكـم جميعـا يومُـا مـا .

أقـدم امتنانـي الكبيـر وحبي لأصدقائي الهقربيـن وشـركائي فـي النقـد بوبي غوتلـر وأليسـون كامبـر وسـارا فايـن. جميعكـم تعنـون لـيَ

 القانونيـة إلـى الصـور الفوتوغرافيـه إلـى إصــلاح السـيارات. شـارلز "تشـاكه" آلـن، أنـا مدينـة لـك بغـذاء (أو عشـاء، أو مطعـم برمته لـك) لأجـل كل الرسـائل الإلكترونيـة التـي أجبـت عنهـا بخصـوص الصـور الفوتوغرافيـة والتصويـر الصحفـي

 القانـون. أمّا معلوماتـي حـول صناعـة السـيارات فتــد اسـتـيت معظههــا مـن جـو كليبـــون ورايـن آلبـرز وسـتيفاني مارتـن وسـكوت بروسـيك . لقـد قــّم لـي كل هـؤلاء الأشـخاص مسـا خطــأ في الطباعـة فهـو منّي أنـا . اطلـع العديــد مـن الأثـخاص على المقاطـع الأولـى والمسـودات
 شـكر كبيـر لجيـم هيلدربرانـدت، نيكـول تشـوانيير- كرويكـر،

ترايسـي هوغتـون، جـوي هنسـلي جـورج، شـانا بينيدكـت، نيكـول مونـاي، آيمـي كليبسـتون وميشـــيل مـاك وايرتــر. وامتتانـي الخالص لـكل قَرائـي، سـواء كان هــا أول كتاب تقرؤونـها أم أنّكم شـاركتموني الرحلـة منـذ لقائكم بيـيكا وكريس فـي العاصفة . ولولاكم لمـا كنـت قَادرة علـى القيـام بهـا أحبب، فشـكرُا لكم.

وكالعـادة، لا بــّ مـن شـكر أمـي لدكمتهـا الدائمــة وتوجيههـا ومسـاندتها لـي حتـى عندمـا كــت فـي السـنـة الثانيـة فـي المدرســة
 للنــاس. حقًا
فـي الأخيـر وكالعـادة شــكر كبيـر لصبيـان عائلـة كيمـرد الأربعـة:
 بتحقيـق أحلامهـا ممتنـهـ كل يـوم لحظهـا السـعيد بوجودكــم فـي حياتهـا .

t.me/soramnqraa

"رسائل إلى الضانئعن"؛ رواية عن
الفقد، عن الحزن الآسر، عن
اليأس المكلّ، عن الشُور المثقل بالذنب، عن الأحكام الدسبعةهة. رواية نتصارِ فيا المشاع الإنسانية،

الماضي لتطفو جذلدا على السطح، نكتشُف أنّ خلف هذه الواجهات البشرية الصلبة قلوبُا هشة تزقد ونوق إلى المب والا هتمام.

## telegram @soramnqraa

