## تي جي نيومان

T.J. NEWMAN


# الخيـار الصعب أرواح في مهب الريح 



حقوق اللترجمة العربية مرخَص بها قانونيًا من الناشر Published by arrangement with the original publisher, AVID Reader Press, an imprint of Simon \& Schuster, Inc. 1230 Avenue of the Americas, New York, New York 10020, U.S.A. بمقتضى الاتفاق الخطي الموقَع بينه وبين الدار العربية للعلوم ناشرون

Copyright © 2021 by T. J. Newman All rights reserved
Arabic Copyright © 2021 by Arab Scientific Publishers

$$
\text { الطبعة الأولى: آذار/مارس } 2022 \text { م - } 1443 \text { هـ }
$$

## ردـمك 978-614-01-3450-8

Uالدار العربية العلهور ناششرون Arab Sclentific Publishers, Inc.
جميع الحقوق محفوظة للناشر:


إصدار


الدار العربية للعلوم تاشرون مركز الأعمال، مدينة الشارقة للنشر المنطقة الحرة، الشارقة الإمارات العربية المتحدة
جوال: 585597200 971 + - داخلي: 0585597200 ( 050 هاتف: 786233-785108 -785107 (961-1) البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb http://www.asp.com.lb: الموقع على شبكة الإنترنت الانرئ

$$
152023
$$


facebook.com/ASPArabic (witter.com/ASPArabic $\triangle$ www.aspbooks.com asparabic

# تي جي نيومان <br> T.J. NEWMAN 



أرواح في مـهب الريح FALLING

روايت


تعريب
ماجد حامد
مركز التعريب والبرمجة وتحرير

الدار العربيـت للعلور ناشـرون Arab Scientific Publishers, Inc.

## ة!

t.me/soramnqraa

عندما هوى الحذاء على حضنها، كانت القدم لا تزال في داخله.

 الممر، وهي تطلب من الر كاب أن يضعوا أقنعة الأكسجين الخاصة بهم. في غضون ذلك كان بيل في الجزء الخلفي من الطائرة يراقب كل ما يجري. بدا جليٌا أن الراكب الذي كان يتعل ذلك الحذاء الذي هوى لم يستطع سـمـاع ما كانت المضيفة الشـابة تقوله، وربما لن يتمكّن مـن سـماع أي صـوت بعـد وقوع الانفجار، بعد أن سالت الدماء من أذنيه.


 الركاب، فارتجفت ذراعاها وهي تحاول سـحب نفسـها بعكس اتجاه انــا انحدار الطـائرة، وعندما انقلبت على ظهرهـا، ارتفعت قِلماها عاليُّا، في الوقـت الـذي كـان فيـه الحطـام يتطاير في شتى أرجاء الطائرة: الأوراق، الملابس، الحواسيب المحمولة، علبة صودا وبطانية طنل . ما يجري كان أثنبه بإعصار يضرب داء داخل الطائرة.
تبع بيل نظراتها إلى خارج الطائرة.
 كانت مخرج الطوارئ العلوي قبل ثلائين ثانيـة، حيث توقّفـت المضـيفة الأخرى

شـاهد بيـل مضيفة الطيران الصهـباء الأكـبر سـنًا وهـي تبتسـم حاملةً الكـوب الفـارغ في يـدها المقفنزة لترميـه في الكـيس البلاسـتيكي، ولحظـة وقـوع الانفجـار، اختفت، واختفى معها الصف الأمامي كله، بالإضافة إلى جانب الطـائرة. باعـد بيـل بين ساقيه عندما انحر فت الطائرة من اليسار إلى اليمـين، وبـدا أنها غير قادرة على الـى
 الذيل كله.
إذ حدث شُرخ كبير فوق رأس مضيفة الطيران السمراءه أدّى إلى انفتاح العديد
من الصناديق العلوية، وتساقط الأمتعة، وتطاير ها في أرجاء المقصورة، كما اندفعت حقيبة وردية كبيرة ذات عجلات إلى الأمام نحو الفتحة، واصطدمت بجدار الطائرة
 انبعثُت منها شرارات بر تقالية وصفراء متوهّجة. أغمض بيل عينيه وهـو يحـّق إلى

الشمس.
وعندما استقرّت حركة الطائرة بما يكفي لتتمكّن المضيفة من النهوض، راقبها
 سحب ساقها إلى الأمام، أدركت أن هناك عظمة تبرز من فخذهها، وبعد أن تفحّصت جر حها النازف عدة مرات، واصلت الز حف.
 الطائرة، وبالكاد كان صوتها مسموعًا في ظل هدير الرياح الذي يصمّ الآذان. نظرت إنـي إلى رجـل، وهـو يحـاول أن يصـل إلى أقنعـة الأكسـجين، ومـا إن أمسـك بأحـدها،
 غطّى الضباب الرمادي المعَصورة، وكوّن سـديمًا وسط الحطـام والفوضىى، فتطايرت قارورة ماء معدنية في الهواء، واصطدمت بوجه مضيفة الطيران الزاحفة، ما

أدّى إلى تدفّق الدم من أنفّها.
"زوجي مصاب! ساعدوني!".

نظر بيل إلى امـرأة تضغط بقبضتيها على صدر زوجها الذي بـدا أنه فـارق الحياة، وقد ارتسمت دائر تان صغير تان باللون الأحمر على وجهـه، إحـداهمما أعلى
 وجهها، وهي تجرّ نفسها ممسكةَ بمساند الذراعين لإلقاء نظرة فاحصصة. لم تكن إصابته ناجمة عن طلقات نارية، بل عن البراغي التي انتزعت من أثاث

الطائرة.
اهتّزت الطائرة بعنف، وترنحت الأرضية، فشُعر بيل أن كـل شـيء يهتزّ تحتـه،
وتساءل إن كان هيكل الطائرة سيصمد، وكم من الوقت لا يز الـا واصلت المضيفة عملهـا، فوضعت يـدها على بقعـة داكنة على السـجادة في


ثم صر خ أحدهم قائلًا: "ثلج".
 الجانب الآخر من الممر، وهي تمدّ يدها، وقد أمسكت بقطعة من اللحمب، فتراجعت المضـيفة مـذعورة، حـين نظـرت إلى الأعلـى، ورأت ذقـن تـــك الر اكبـة ورقبتهـا ملطخين باللون القرمزي. أما الفتاة التي كانت تكرّر : "ثلجّ، ثُلج"، وتتدفّقَ الدماء من فمهـا، فقـد تبيّن أن ما كانت تحمله هو لسانها. ألقى بيل نظرة خاطفـة فوق كتفه نحو الحـائط الخلفي، وهـو يراقب سـلك الهاتف الداخلي يتطاير في مهب الريح، وبينمـا كانت المضيفة تز حف نحووه، نظر إلى الجانب الآخر حيتث المطبخ، فر أى مضيفة ثالثـة منهـارة، وقـد تكوّمـت على الأرض، وقد سقطت إلى جانبها عبوات العصـير، وحـين أدار رأسه إلى الجانـب


حول جسدها.

أخيرّا، سحبت المضيفة السمراء نفسها حتى نهايـة الممـر، وقـد غطى السكر وبـودرة القَشــدة ملابسـهـا، وعنـدما مـــت يـدها إلـى الأمـام، سـحبتها بسـرعة إلـى

الخلف.
سدّ زوج من الأحذية السوداء طريقها.
 ومضر جة بالدماء، وفاغرة فمها، ولكنها لم تتفوه بكلمة، وتطايرت ربطة عنق بيل في مهب الريح، بينما صـمّ هدير المحركين آذانهما منذرًا بحدور أمر أمر خطير . تلعثمت المضيفة وهي تنظر إلى بيـل الذي بـدا العججز على ملامحـه قائلـةُ: "ولكن... إذا كنت..."، تم أكملت كلامها سائلةً: "من الذذي يسيطر على الطـيائرة،

كابتن هوفمان؟".
تنفس بعمق، وبـدا أنه يـودّ التعليق على كلامها، ولكنـه هـم يستطع أن ينطق
بكلمة.
نظر إلى أسفل الطائرة في اتجاه باب غرفة القيادة المغلق. كان يُغترض به أن يكون على الجانب الَآخر.
قفز فوق المضيفة، وانطلق عبر الممـر باتجاه مقدمـة الطـائرة، ومـع أنـه أطلق العنان لساقيه، إلا أن الباب بدا وكأنه يتراجع بعيدًا عنه كلما أسرع في الركض أكثر أكر ، وكان الناس يصر خون من حوله متوسلين إليه أن يمـّ إليهـم يد المسـاعدة، ولكنـه




 إلى الخلفى، وهو يلهث ليركله بقوة.
فجأة سمع صوت طقطقة، ثم فُتح الباب، فاندفع على الفور إلى الداخل .

أومضـت الأزرار بـاللون الأحمـر، وظهرت التحـنيرات التـي انتــرت على سطح العدادات كلها تقريبًا باللون الأرجواني. لـم تتوقف أصـوات ألـوا أجهزة الإنذار، وارتفعت أصوات الضوضاء الصارخة في هذه المساحة الضيقة، فجلس على مقعـد القبطان الواقع يسار غرفة القيادة.
كافح ليركز على الشُاشُة أمامه، وقد تـوهّج الضهوء الأحمـر أينمـا نظر، في كـل
زر، وكل مقبض، وكل شُاشَة.
عندما نظر عبر النافذة، أيقن أنه يقترب من الأرض أكثر فأكثر . حث بيل نفسه على العمل، ولكنه تجمّد في مكانه.
اللعنته، أنت القبطان، عليك أن تتخا القرار المناسب، فالوقت يكاد ينغل منك. ارتفعت أصوات أجهـزة الإنذار، ثـم أمره صـوت آلكي مـرارًا وتكـرارًا برفـع

الطائرة.
"ماذا عن الدفع غير المتكافئ؟".

التفت بيل إلى مصدر الصوت، وهـو مععـد مسـاعد الطيـار، فهزَّ ابنه سـكوت البالغ من العمر عشُ سنوات كتفيه؛ كان ير تدي بيجاما رُس ارُسم عليها النظام الشُمسي، من دون أن تلمس قدماه الأرض. وأضاف سكوت قائلًا "يمكنك تجربة ذلك". نظر بيل إلى يديه اللتين تجمّدت أصابعهجما، وأبتا الاستجابة له. "حسـنًا، يمكنك أن تلجـأ إلى الطر يقـة الصـعبة، لـذا باشر باستخدام السرعة

للحفاظ على خط مستقيم".
التفت مرة أخرى إلى الخلف، فر أى زوجته متكئة على الكرسي، وقد شبكت ذراعيها، وارتسمت تلك الابتسامة المتكلفة التي كانت تظهر على وجههاه عندما

تكون على حق. يا الله، كم بدت تلك الابت الابتسامة رائعة!
 ولكنه ظل مشُلولًا ومرعوبًا من أن يتّخذ قر ارُّا خاطئًا.

أبعدت كاري خصلات شعرها إلى خلف أذنيهـا، وانحنـت نحـوه، وقالـت لـه
واضعةً يدها على ركبته: "بيل، حان الوقت".

استيقظ مذعورًا، وهو يعاني من صعوبة في التنفس، بعد أن استقام جسده، وقد
 بحث في الغرفة عن الأضواء المتوهجة التي كانت توجّه إليـه التحــنـيرات، محـيا الاستماع إلى تلك الإنذارات، ولكنه لم يسمع سوى نباح كلب جاره في الخارج. وضع بيل رأسه بين يديه، وتنهّد بعمق.
سألته كاري وهي تجلس على الطرف الآخر من السرير : "أهو الحلم نفسه؟". أو مأ بيل إليها برأسه وسط الظلام.

## الفصل الأول

بعد أن نفضت كاري اللحاف، مسّدت الطيات بيديها. ثم قادتها رائحة العشّب المجززوز حـديثًا إلى النافـذة المغتو حـة، حـيـث كـان الجـار في الجهـة المقابلـة مـن
 بقصاصات العشب، التي جرّها إلى الفناء الخلفي، ثمّ لوّح لسـيارة عـابرة، تلانُـــت مع ابتعادها أصوات الموسيقى الصاتيا الصبة المنبعثة منها. عندما تلاشى صوت المياه من الحمام الواقع خلفها، غادرت الغرفة. وقف سكوت أسفل الدرج ممسكًا بسيارة يتم التحكم بها عن بعد، وسأل أمه:
"هل يمكتني الخروج؟".
سألته كاري، وهي تنزل الدرجات: "إلى أين...؟".
 وصلت إلى قدميّ شُقيقها، أمسكت ببنطاله القصير، وحاولت الت الوقوف على قـدميها بينما كان جسدها الصغير يتمايل بشدة وهي تحاول التوازن. سألته كاري: "حسنًا، هل وضعت أطباقك في حوض غسل الأطباق؟".
أجابها سكوت: "نعم".

فقالت: "حسنُا، يمكنك الذهابـاب الآن، ولكن عليك أن تعـود في غضـون عشـر دقائق قبل أن يغادر والدك. أتو افق على ذلك؟". أومأ الصبي إليها برأسه، ثم مضى في طريقه صوب الباب.
خاطبته كاري، وهي تضع أليز على وركها: "لا..."، ثم أكملت كلامها قائلـة: "...تنسَ انتعال حذائك".

في البداية، بدا أن إنجاب طفل آخر بعد مضي عشر سنوات على ولادة الطفل الأول مغامرة غير محسوبة العواقب، ولكن مع الوقت، تعلّمت الأنسرة المكونونة من ثالائة أفراد التأقلم مع وجون




عندما سمعت صرير الباب الأمامي وهو ينفتح. صرخ سكوت: "أمي..."، بصوت يُنذر بوقوع خطب مابـ الـي
 الأمامية، وهو ينظر إلى الطفل بذهول، وقد تجمّدت يده التي أوشك أن يمدّهـة ليرّ ليرن

قالت له كاري: "مر حبًا"، وهي تنقل الطفلة مـن جهـة إلى أخرى، ثـمـ تقـدّمت بسرعة، ووقفت بين ابنها والر جل الغريب، وأكملت كلامها سـائلة: "كيف يمكنتي مساعدتك؟".

الإنترنت في منزلك؟".
صرخت محرجة وهي تفتح الباب على مصر اعيه: "أوه!"، ثم أكملت كلامها: "بالطبع، تفضّلـ". شـعرت كـاري بالخجـل مـن ردّ فعلهـا الأول، وأملت ألا يكـون ألـا
 المحدد، ناهيك عن أن يأتي مبكرًا"، ثم نادت: "سكوت".
 قالت كاري للر جل الغريب وهي تغلق الباب خلفه: "أُدعى كاري".



الطابق الثاني، والأثاث الأنيق، والزهور النضرة التي تزيّن طاولـة القهوة. بالإضـافة إلى الرفوف التي توزّعت عليها صور عائلية التقطت على مر السنوات، وأحدثيا التقطت على الشاطئ عند غروب الشُمس، فبدا فيها سكوت نسـخة مصـغرة عـن كاري، بشـعره
 الذي انتصب بقامته التي تفوق قامة كاري بقدم تقريبًا، فكان يحمل بين يديه أليز؛ حديثة
 التفت الفني إليها مبتسمًا ابتسامة خفيفة وقال: "سام". بادلته الابتسامة وقالت: "سام، هل أحضر لك مـا مـا تـــربه قبـل أن تبـدأ العمـل فقد كنت على وشك إعداد كوب من الثـاي لي". "في الواقع، سيكون الـُشاي رائعًا، شكرًا". اصطحبته إلى المطبخ، الذي ينيره الضوء الطبيعي الساطع. قالت له، وهي تُجلس الطفلة على كرسي الطعام المخصّص لها: "شكُرَا لأنك أتيت لتصلح العطل في يوم عطلتك". ضـحكت أليز، وهي تضـرب بقبضتيها علـي الـي الطاولة، بينما أكملت كاري كلامها قائلـة: "إذ كـان الموعـد الوحيد الذـي أمكنتي

الحصول عليه، وإلا كان سيتوجّب عليّ انتظار أسابيع طويلة لإصالحاح العطلّ". قال سام: "نعم، نحن منهمكون بإصلاح أعطال كثيرة طر أت فجأة، ولكن متى

انتطعت شبكة الإنترنت".
"أول من أمس"، تُم ملأت غلاية الشُـاي بالمـاء، وسـألته: "أتودّ احتسـاء شـاي
أسود أم أخضر؟".
"شاي أسود، من فضلك".
سألته: "هل يعدّ ذلك طبيعيٌا...؟"، وهي تراقب حرارة الغلاية، ثم أكملت: "أن
 مشاكل؟ لأنتي سألت بعض الجيران المشـتركين في كالكوم، فتَبيّن أنهـم لا يعانون من أي مشاكل".

هـزّ كتفـيه وقـال: "هـذا عـادي، فقـد يكـون جهـاز التوجيـه الخـاص بمنزلكـم معطلّا، أو ربما الأسلاك، لذا سـأتفحّصها في الحال".
سمع وقع خطوات ثقيلة تنزل اللدرج، فميّزت كاري مصدر الأصـوات التاليـة جيدًا: حقيبة سفر وحقيبة يـد وُضعتا بجانب الباب، تلاهـا صـوت حـذاء ذي نـلـل

 وقد أظهرت الأجنحة فوق جيب صـدره شـارة الخطوط الجوية كوستال، ونُقُش

 وقد لاحظت كاري مدى التناقض الذي أحدئته هالة سـلطته في أفراد المنزل، على

 شخصص غريب في الغرفة، شُخص لا تعرفه عائلتها، ولكـن مهمـا يكـن السببب، فقـد بدا ذلك واضحُا اليوم.
وضع بيل يديه في جيبيه، وأومأ بتهذيب إلى الفني قبل أن يلتفت إلى كاري.
أطبق شفتيه، وشبك ذراعيه. قالت وهي تنظر إليه: "سام، هل تمانع ...؟"

الساعة المعلقة على الحائط تدق: "نعمه، سأباشر العمل".
عندما صفقت الطفلة أليز حلقَة التسنين المغطاة باللعاب على الصينية قبل أن



> لالتقاطها، كانت غلاية الشاي تصفر خلفه.

بمججرى سير المباراة".

قاطعت كلامه وسألته: "إلى نيوير رك، أليس كذلك؟".


 قال لها: "حسنَا، أولاً ...".
قاطعت كلامه قائلة: "سنجتمع بأختي وأولادها صباح الغد"، ثم هزّت كتفيهـا وأردفت ببرود: "لذا، سنرى، إن توفّر الوقت لذلك".
 "تدركين تمامٌا أن لا خيار آخر أمامي، إن طلب شخص آخر مني ذلك، فمـا كنـت

غضّت كاري طرفها، ثـم أوقفت عمل الغلاية. تلاشت الضوضاء تدريجيًا، ولـم يعـد مسـموعًا سـوى صـوت دقات السات الساعة.

عندها تفحّص بيل ساعته، وتمتم بالشُتائم التي طفح بها قلبه. قال وهو يقبّل رأس ابنته: "سأتأتخر عن موعد الإقلاع"
ردّت كاري بجفاء: "لم تتأنّر يومًا عن إقلاع طائرتك"
اعتمر قبعته وقال لها: "سأهاتفك فور وصولي. أين سكوت؟" أهو



"سنتحدّث قبل أن تقلع الطائرة".
راقبته وهو يغادر، ثـم انفتح الباب الأمامي الذي ما لبـ البث أن انغلق بعد لحـن الحظات، ليسـود بعـد ذلك الصـمت المطبق في المنـزل. عنـد اقترابهـا مـن حـوض الغســـيل، شُاهلت أور اق شجرة البلوط في الفناء الخلفي تتر اقص مع النسيمه، في الوقت الـذي انطلقت فيه سيارة بيل وابتعدت.

سـمعت صـوت وقـع أقـدام خلفهـا، فاسـتدارت وهـي تمســح و جههـا علـى

 الغلايـة، وهـي تصــبّ المـاء الـــاخن، وقالــتا: "هــل أخــيف إليـه حليبـــا أم سكرَّ؟".
عندما لم يردّ عليها، التفتت إلى الوراء، فبدا متفاجئًا من ردّ فعلها.



 نحوها، فإن ردّ الفعل الصاخب سيـبدو منطقيًا أكثرُ .





 لا تمنحه الشعور بلذة الانتصار .
أما الطفلة أليز فكانت تلهو وتلعب، وعندما ألنـا ألقت حلقَة التسنين على الأرض
 كاري بالذعر واتّسعت فتحتا أنفها بشُكل لا إرادي.
 ولكنتي سأفعل كل ما تطلبه. من فضلك..."، اختنق صوتها وهي تتابع كلامها قائلة: "... لا تؤذِذ طنلتي".

فُتح الباب الأمامي ثم انغلق بقوة، فاستولى الذعر عليها مجددًا، وكانتت على
وشك أن تصرخ، إلا أن سام حرّكُ سلاحه مهددًا إياها.

الخارج، هل يمكنتي الاستمرار باللعب في الخارج؟". قال سام: "اطلبي منه أن يحضر في الحال".
عندما كرّر سكوت سؤ اله بنفاد صبر طفولي: "أمي، هل رحل أبي؟".
أجابته كاري وهي تعضّ على شفتها السفلية: "إنتا في المطبخ"، ثـم أغمضت عينيها وهي تقول له: "تعالَ بسرعة، سكوت".
اندفع سكوت إلى المطبخ وهو يقول: "أمي، هل يمكنتي البقـاء في الخارج؟
قلتِتِ إنه يمكنني الذهاب....".
تُم تجمّد في مكانه عندما رأى السلاح مصوبًا نحـو أمهـ، فحـدّق مصـدومًا إلى
والدته ثُم إلى السلاح.
قالت كاري: "سكوت"، إلا أن الصبي لم يشـح بنظره عن السلاح وهـو يـدخل

 ذلك، فلستُ من سيقِّر ذلك".
فسألته بهلع: "من الذي سيقر ر؟".

ابتسم سام ابتسامة ماكرة من دون أن ينبس ببنت شُفة.

شُعر بيل بأن الناس جميعهم ير اقبونه.
كان ذلك بسبب زيه الرسمي الذي يعكس هذا التأثير المهيبب، ويجعله يقف
بشموخ أكبر.

على الرغم من أن بيل كان يتمتّع بالعديد من الصفات، ولكن الجميع أجمعوـوا


الماضي، وحتى أهالي أصدقائه، ينظرون إليه على أنه الرجل اللطيف، ولـم يزعجه
 يطرأ تغيير على سلو كه، ولكن ذلك لا يعني أن يتحوّل اللطف إلى وصف افتر اضي،
 .
راقبته رؤوس الركاب، وهو يتخطّى الخط اللانهائي أمام مركز أمن مطار لوس



 للحفاظ على جزء من غموض الماضي، بعد أن فرض الاحترام، والثقة، والالتزام بالواجب.
اقترب بيل من وكيلة إدارة أمن المواصـلات التي كانت جالسـة على منصة صغيرة موضوعة بشُكل خفي إلى جانب أمن الركاب، وما إن مُسح الرقم التسلسلي
 بالعمل.
قال بيل وهو يعطي الموظفة جواز سفره: "صباح الخير".

 الضوء الأزرق، فظهرت الصور المجسـمة والطباعة المخفية في المسـاحة الفارغة
 يتطابق مع الوجه الذي يظهر في جواز السفر .


قالت: "حسنّا، إنه يوم الجمعة، لذلك أريد أن يمرّ بسرعة".
 ثلاث مرات في جميع أنسكال التعريف الثلاثة، أعادت إليه جواز سفره، وقالـت لـه: "رحلة آمنة، سيد هوفمان".

والحواسيب المحمولة إلى حقائبهم. في رحلته الأخيرة انضمّت إلى طاقمه مضـيفة
 وذلك لتجنـب الأضـرار النفسـية التي يلحقهـا السـفر بباقي البسُـر؛ مـن الانتظار في
 وتفتيشها في كل مرة، لا في بعض الأحــان فحسبـ، وعلى نـي أنها كانت محقَة، وهو ير اقب رجلًا يتمّ تفتيشُ جوربيه.



 وأخرى تقلع من دون أن يتوقّف صوت الرنين.

 اليوم يصادف موعد المباراة الافتتاحية لموسم اللدوري للصـغار، وقـد وعـدها بأنه
 للمباراة أو حتى في اليومين السابقين واللاحقين لها، ولكـن عندما يتصـل بك كبير الطيارين، ويطلب منك القيام بر حلة، فلا يمكنك رفض طلبه نهائئًا. كان بيل ثالـت



الناشئة معرضة للفشُل وعـدم الاستمرار على الإطـلاق، ولكنـه تمسـك بها، وبعـد

 وعندما يبلغك رئيسك في العمل بأن الـُر كة بحاجة إليك، فلا يمكنك إلا أن تلّبّي طلبه برضى تام، ولا يمكن للرفض أن يكون خيارًا متاحُا.
 عندما سأله أومالي إن كان متفرغُا في هذه الليلة، ولكنه حتى وإن تذكّر ذلك، ما كان ذلك ليحدث أي فرق.
ظّلّ الهاتف يرنَّ إلى أن تلقّى الردّ الآلكي: "مرحبُّا، أنا كـاري، لا أستطيع..."." ما إن أنهى المكالمة، حتى ظهرت الصـورة العائلية على الشـاشـة الرئيـــيـة للهـاتف قبل أن يضعه في جيبه، ثـم ألتى نظرة على انعكـاس صـو رته في النافذة، وهـو يسرّح شُعره الأسود الداكن وقد بدأ الشُيب يغزو سالفيه، وقد نبضت عيناه بالحيـاة، تانـك العينان الزرقاوان والعميقتان، فتذكر .

بعد أن رنّ الجرس، أجاب:"العيون، جنتها عيناي" "هل هنا جوابك النهائي؟ الإجابة الصحيحة تخولك النـو الفوز" .
 تستطيع رؤية القاع، لنلك هما مُيرتان. لـنا لنـمر، الإجابة هـي عيناي، إنه جـوابي النهائي"
عندما ارتسمت اللدهُشَ على وجه كاري، انحنى بيل إلى الأ مام، وهو يسترجع المع
 لها:" سمعتك تقولين ذلك لإحدى صديقاتك عبر الهاتف ذات مرة، لم يِمبق لمي أن


على خحّدها.

ارتغعـت هتافـات الزوجـات، بينما فـال مضـيف الحفلتَ:"حسنَّا يـا كـاري،



ضّج الأ ستديو بالضحكات، وبيدور ههته بيل.

عدّل ربطة عنقه، وقـال لنفــه: "أنـا رجـل صـالح "، ردّد تـلك العبـارة مـن دون تردد، ثم ومضت في عقله صورة كاري، وهي تنظر إليه نظرات تدلّ على خـلى خيبة أملهـا وهو يغادر المطبخ، فرمشت عيناه. ثم تأمّل طائرة أخرى تستعدّ للإقلاع.

## an <br> الفصل الثاني

## t.me/soramnqraa

عندما نزل بيل درج جسر الطائرة وداس على الإسفلت، أغمض عينيه محـاولًا
 والصباحات المعتدلة تختيّم على معظم البلاد. أما في لوس أنجلوس فيخيم الصيف الحار اللامتناهي. إنّ التجـول للقيـام بـالفحص القياسـي للطـائرة يُجـرى قـبـل كـل رحلــة طيـران للتحقق من سلامة هيكل الطائرة من الأعلى إلى الأسفل، وخلّو هـا مـا مـن أي أعطـال، أو أي إشـارات تنـذر باحتمـال تعرّضهـا للخططر، أو مواجهـة أي مشــاكل ميكانيكيـة

 على غطاء المحرك؛، وأغمض عينـهـ، وبعـد شـهـيق وزفير بطيئين، اتّحـد انعكـاس المعدن مع لون بشر ته، فبدا ملمسهـها دافئًا.

قبل شهر من بلوغ بيل عامه الثامن عشّر، علـم أنه سـيوّني طقوس العبور الأكتـر

 هزّزبيل برأسه نافًا .
فأوضح المدرب له قائلّا: "نشير إلى الركاب بكلمة أرواح، لأنه إذا تحطّمـت الطائرة، فإن فريق البحث لن يواجه أي مشُكلة في معرفة عدد الجثُت التي سيبيحث عنها، ولتجنب الخاط بين الأسماء المختلفة التيتعود إلى تصنيف الركاب وأفراد

الطاقم والرضع، وهكذا يكون علدد الجُتُ، يا بني، كل ما يحتاج فريق الإنقـاذ إلى معرفته. وأحيانًا تنتل تلك الحثُث إلى منطقة الشُحن، لذا يكون فريق الإنتاذ بحاجه إلى تسهيل الأمر عليه بلد الا نهماك بإحصاء عدد الحيُث، والآن بعد أن تسّجّل علدد

تلاك الليلة، لـم يستطع بيـل النوم، فاستالقى علـى ظهره وهـو يراقـب مروحـة الستف وهميتـدور، ويستمع إلـى غطـيط شـقيقه الأصغر. تمايلـت ستائر النافـة
 المتماوجهة تتراقص على الحائط لا يزال الظلام حالكا في الغرفة، فارتــى بيـل ملابسه وتسـّل خـارج المنتزل، وركب دراجته، وئقف طريقه بين حقول النرة في اتجاه مطار المدينة الصغير. لمـح طائرتين صغيرتين تحطان على مـلرج المطار، وكان برج مراقبة الحركـة الحورية الفـرغ والهادئ، يلـوح في الأفق . كانـت تلـك الطائرات الصـغيرة ذات المحـرك
 عنـما يقود طائرات أضخم وذات محركات أكـبر، وتتّسـع لحمولات أكتُر .لقـد مضمى وقـت طويل علمى بيل متكتئا علـى السـياج، تسـاءل وهـو يحـّق إلـى تينـك

 بالفعل بعد أن تزاحمت الأ سئلة في رأسه، هل يستطيع تحمل عبعء ذلك الالتز/مج هل يمكن أن يكون الرجل المناسب لتلك الوظينة؟

بدا كـل شيء على ما يرام، الإطارات سليمة، والتروس مشـحمة، وأجهزة الاستشعار متموضعة في مكانها، ولا كسور أو شـقوق في هيكل الطـائرة. تـم لاحظ بطرف عينه تحرك القِيادة تمامٌا، فما كان من مساعده، بِن ميرو، إلا أن انحنى نحوه، ولوّح له كي يُعلمه

بأنه قد وصل، فتلاشت ابتسامة بيل عندما لمح قبعة اليانكيز التي كـان يحملهـا وهزّ


بإصبعه الوسطى.
 النفاث، ثمم ألقى نظرة أخيرة على طائرته، ذات ذيل إيربـاص آي 320 الذي يحمـل

 لم ترده أي رسائل أو مكالمات فائتة.

 ذلك الراكب، فبدا ذلك مُيرًا للاستغراب نظرّا إلى قامة ذلك الطيار الذي الذي كـا
 الأسفل، وبينما كان القبطان يمرّ بجانبه، بادله الابتسامة الباهتة. مشـى في طـابور الركـاب علـى الجسر في اتجـاه الطـائرة متجـاوزًا الحقائــبـ
 الخلفي منها من خلال الإضاءة ذات الللونين الوردي والأرجواني اللذين يرمزان إلى الى الأجواء الاعتيادية لشُركة الطيران العصرية. قال لمضيفة الطيران التي تقف على أطر اف أصـابعها للوصـول إلى إحـى
 الدهشُة، وعندما انحنى لِيعانقها، دغدغت خصلات شُعر ها الداكنة والرقيقـة خـلـه، وعندما فاحت رائحة الفانيليا المألوفة من بشُر تها ذات اللون البني قالت له:

 العائلة للاحتفال با، مـن دون أن يسمحن للرجال بالحضور، بل السيدات فقط،
 الأطعمة، وحدنا فقط .. ن نحتفل بأجيال الإناث الصاعلدة" . كانت اللهجة التيتححّيّت با أثنبه بلحن موسيقي عندب، وقد بدا با بيل مسرورًا بكل حرف نطقت به، وبكل حدث لا يمكن التنبؤ به، وهما يحتســيان المشـروب في

 بماضيها، في ذلك اليوم النـي دعاها فيه لتناول المُسروب، وما إن أنهى بيل البيرةَ، أنـار إلى النادل إلى أنه يرغب في احتساء المنيد.




 الصندوق النهبي اللامع المزين بربطة زرقاء، ومع أننيكنت أعرف ما كان يحتويه،

 تعلت تفارقني دنذ ذلك الحمين، لأن رائحتها كانت تنكّرني بأمي وجدتي، ولأنها كانت ترمز إلى ماضيّيومستعبلي"

> قالت جو: "لم أكن أعرف أنك ستكون قبطان هذه الر حلة".

من الطيارين الاحتياطيين، لذا طلب مني المساعدة".

قالت راسمة الابتسامة على شُفتيها وهي تنظر إلى الركاب على متّن الطـيائرة: "إن كان من أبلغك بالمهمة عبر اتصال مباشر كان كبير الطيارين، فلا بد أن تلبّي طلبه".

قـال بيـل: "بمـا أنـك تـدركين تمامْـا مـا يعنـــه ذلـك، فهـل يمكــك أن تشـرحي المسألة لكاري من فضلك؟".
رفعت جو أحد حاجبيها وقالت: "حسنًا، هذا يعتمد على الحـدث الـذي فوتّه
مقابل تسلّم قيادة هذه الر حلة؟".
أجاب بيل: "إنها المباراة الافتتاحية لموسم دوري الصغار التي سيشـارك فيها سكوت، وقد وعدته بأنني سأحضرها". أجفلت جو بعد سماع كلامه.
 يجدر بي أن أفعل؟ لا يعني ذلك أنني أب لا يهتمّ بطفليه، لأنني عندما أعود إلى



لقد انتظر نوعًا من المواساة، ولكن جـو استمرّت بسكب مشـروباتها قبل مغـادرة

 تُم التقطت صـينية المشُروبات، وأكملـت كلامها قائلة: "أنـت لسـت مخطئًا يا عزيزي، لكنك تحاول أن تحلّ المشَكلة مع الشُخص الخطأ". كانت جو محقة في كلامها، كما اعتادت دائمًا أن تكون على حق الـي سألته وهي تشّقّ طريقها بين مقاعد الركاب من أجل تقديم المشُروبات إليهم:
"هل تريد احتساء القهوة؟؟".
قال لها: "أنتِ تعلمين الإجابة سلفًا على ذلك السؤال". تـم دخل إلـى غرفة
القيادة.
قال له بِن: "ها قد حضرت أيها الزعيم!"، وبعد أن تصافح الر جلان جلس بـيل على المقعد الأيسر، وقـد غطّت الأزرار والمقـابض السـوداء والر الرماديـة كل سطح

تلك المساحة الضيقة تقريبًا، وكان يظهر من حين إلى آخر وميض أحمـر أو أصفر، فكانت تلك الأزرار التـي تو مض بمثابة تحذير مـن ارتكـاب خطـأ مـا، فبـدت وكأنهـا ومضات متطفلة على الرحلات الهادئة.
قال بِن: "آسف، لقد تأخّرت بسبب ازدحام الطرقات في لوس أنجلوس الـذي
يستمرّ حتى يوم الـبـت".

 على متن رحلات خطوط كو ستال الجوية رقم 4-1-6 التي تقدّم إليكم الخدمة على


 لحـدمتكم، والحفـاظ على ســلامتكم في المعـام الأول. سـتكون جـا جـو في المقدمـة، ومايكل وكيلي في الخلف. وستستغرق الرحلة خمـس سـاعات وأربعًا وعشـرين
 لجعل هذه الر حلة أكثر متعة، فلا تتردّدوا في إخبارنا بها في الوقت الحالي، الحا استر خورا
 على اختيار كم السفر على متن خطوط كوستال الجوية". سأله بِن : "هل رأيـت كيلي، المضـيفة الاحتياطية الجديدة التي تهتمّ بخلمـة

الر كاب في الخلف؟".
أجابه بيل: "لا، لماذا؟".
توقّف بِن عن إدخال الإحداثيات في حاسوب تو تو جيه إدارة الر حلة لـة ليقوم بيعض
 ارتباطه بكـاري، وهـو لا يـز ال مسـاعدًا أول، ويطـارد النسـاء، بـدت وكانـانها مر حلـة

طواها النسيـان.

صمت بِن فجأة عندما دخلت جو غرفة القيادة، وهـي تحمـل كوبِّا سـاخنًا مـن

 يحتسيها من دون أن تسأله. أجابها بِن: "لا يا سيدتي، أنوي أن أتناول مشروبًا مميزًا فور وصـونلا إلى الحانة

في نيويورك".
أومأت له وقالت: "حسنًا، سنكون جاهزين للإقلاع، بعد وصول آخر راكبين، هل تمانعان استقبال زائرين في المفصورة في تلك الأثتـاء؟". مـا إن التفـت بيـل إلـى الخلف حتى رأى صبيًا صغيرًا يقف خلف جو وينظر إليه. قال لها: "بالتأكيد، تعالَّ".
ما إن خرجت جو من المقصورة، حتى نهض بيـل عـن مقعـده ليحـثّ الصـبي على التقدّم، بينما كان يهمس والده الواقف خلفه في أذنه مشُجعًا إياه، تُم قـال لبيـل: "إنه خحول بعض الشيء، ولكنه يحبّ الطائرات. إننا نركن سـيار تنا بجـوار المطـار لنر اقهها وهي تقلع أو تهبط طوال الوقت". قال بيل: "أتركنها في الموقف الذي يقع بالقرب من مطعم البرغر قبالة المدرج الشهمالي؟ كنت أفعل ذلك مرارًا برفقة ابني عندما كان في سن طفلك، وما زلنا نـن انـوم بذلك من وقـت إلى آخر". وجّه بيـل تـك الملاحظة إلى نفسـه لِّذَكّر بأن عليه اصطحاب سكوت بعد العودة من هذه الر حلة. سـأل بيـل الصبـي قبـل بدء الجو لــة: "هل ترغب في معرفة وظيفة بعض الأزرار؟".

 النهائية. مكتبة
قال لها: "حسنًا، لنبدأ العمل "، ثـم وجّهـ كالامـه إلى الأب وابنـه قائلأل: "شَكرًا علـى حضـور كما، هـل ترغـب أيهـا الصـبي الصـغير في الحصـول علـى زوج مـن

الأجنحة؟"، تُم مدّ يده إلى حقيبته التي كانت إلى يسار مقعـده، وأخرج منهـا زوجـا

 ساقي والده، فابتسم بيل ابتسامة رقيقة بعد أن انتابته مشـاعر الحنـين، وهـو يـو يفكّر في سكوت عندما كان صغيرًا، وقد بدا له أن ذلك حصل منذ زمن بعيد، ثم عاد الاثنـان

إلى مقعديهما بعد أن شكر الأب بيل.


 أنهى الر كاب المكالمات الهاتفية، استقرّوا في أماكنهم.
قال بِن: "(قبل البدء) قائمة التحقق من المسار يا بيل".

 يرتادها، الأمر الذي أثار استياءه. وعندما سحبت جو مزلاج باب غرفة القيادة المغناطيسي سألتهما: "أجـاهزان

التفت بيل إليها، ورفع إبهامه، فأغلقت الباب تاركة الر جلين بمفردهما في غرفة


 إلى جانبه. ومع أن انزعاجه بدا طفولِّا، إلا أنه كان مستاءً من عـدم اتصـالها بـه، فيإن

 يقدّمه لها حتى موعد هبوط الطائرة في نيويورك.

قال بيل: "حسنًا، (قبل البدء) قائمة التحقق من المسار من فضلك". سحب بِن القائمة المرجعية، وقال له: "سجل، حرر، رقم الذيل..."..

رفع بيل علامة وضع أحزمة الأمان بعد أن استقرّت حر كة الطائرة، وهي تحلّق باتجاه الشُرق، بدت وكأنها كتلة بشرية معلقة في طي النسيـان.
انتشر صرير مر اقب الحر كة الجوية في جميع أنحاء غر فة القيادة: "كوستال 4- 4-1-6، اتّصل بمر كز لوس أنجلوس 1-2 - 1 - 9.50". ردّ بيل: "كوستال 4-1- 6، لوس أنجلوس 1-2 - 1 - 9.50، طاب يومكم جميعًا".

 المراقب ينتظر في الطرف الآخر من الخط أن يوجّه الطائرة إلى المسار الصحيح قبل تسليمها إلى متحكم القطاع التالي، وذلك يعني أنه سيستمرّ التواصل طوا ال الر حلة إلى أي بلد تّتجه إليه من بلاد العالم.
 الميكروفون: "مساء الخير، مركز لوس أنجلوس"، وهو يقوم بتفحّص اللو حـة التي تشير إلى الارتفاع والاتجاه والسرعة، ثـم أكمل قـائلا: "كوستال 4- 1-6 تسـجيل وصول مستوى الرحلة إلى 3-5-0".
قال المراقب: "مساء الخير، كوستال، ينبغي عليك الحفاظ علمى مستوى 3 - 3 الِي
 الأخضر الواقع فوق الملصق "أي بي 1"، ما يؤكّد أن الطيار الآلَي قد شُّغّل، تُم فكَ أحزمة الكتف الخاصة بحزامه، واستعد لقيادة الرحلة.

قالت جو : "سيدي المحترم، سيدي المحترم".

حدّق الرجل إلى الشـاشُـة، فظهر المقعـد أمامـه، وعنـدما لوّحت لـه بأصـابعها
 قال لها: "آسف"، ثمُ عاود النظر إلى الشُاشة بعد أن اعتّ اعتذر منها


من صينيتها إلى الفتاة السُابة الجالسة على مقعد اللدرجة الأولى المجاور لهـ قال بلهجة نيويورك الثقيلة: "أتمزحين؟ إنها المبار اة السابعة من بطولة الـلـ العـالم،

بالطبع تعدّ مباراة مهمة".
قالت جو : "أفترض أنك من مشجعي اليانكيز" ".
أجاب مؤكّدًا: "منذ اليوم الذي ولدت فئ فيه"، ثم وضع سماعتي رأسه مرة أخرى
لسماع التغطية التي تسبق المباراة.
أما الفتاة الجالسة إلى جانبه، فكانت ترسل رسـالة نصية إلى صـلـ صديقها، كتبت فيها: "سنهبط في تمام الساعة 10:30، هل يمكنك اصططحابي؟"، تُم انتظرت بلهفـة وهو يكتب الرد، وابتسمت فور وصول نص رسالته.

 المقعد الأوسط المجاور له، والذي كان يحاول أن ينام. عندما ضغطت امر أم أة جلست
 الإلكتروني بعد ثُوانٍ وجيزة إلى بريد رئيسـها في لـوس أنجلوس، أمـا الر الر جـل الجـالس




 الممر أمام الجميع قبل أن تمسك والدته بيديه المرفوعتين، ليُبّته على مقعده.

على الجانب الآخر من باب غرفة القيادة، تحذّث الطياران مع مر اقب الحركـة الجوية، ليضبطا ارتفاع الطائرة وسرعتها في أثناء توجيهها، ثُم تفحصا تقارير الطقس للحصـول علـى التحـديثات، ومســح الامتـداد المفتـوح أمامهمـا، مـن الصــحارى الللانهائيـة، وقدم الـجــال المغطـاة بـالثلوج، والمنـاظر الطبيعيـة الخلابابـة في غـرب الولايات المتحدة، ولكن في أثناء تحليق الطـائرة بـبـات، قضـيا أغلـب الوقت مثل ركاب الطائرة، فقر أ بِن كتابُا عبر جهازه اللوحي، وأحيانًا كان يرسل بعض الرسـا
 المعتمد للتدريب المتكر النصف سـنوي الـذي كـان عليه تحضيره خـلال أسـابيع

قليلة.
تلقّى بيل عبر حاسوبه المحمول بريدًا إلكترونيًا جديدًا، كان مرسلُّا من كاري،


 بينهما، بدت تلك البادرة غير متوقعة.
 الأريكة والتلفاز في الخلف، كما بدت الكتب وأطر الصور مألوفة، وقد رأى زجاجـة البيرة حيث تركها في اللليلة السابقة بعد أن أنهى هـو وسكوت مشـاهدة مبار الـواة فريق دودجرز الذي خسر المباراة السادسة، كما تمكّن من تخيّل شـجرة البلـوط الطويلـة
 كانت كل تلك العناصر طبيعية بالنسبة إليه، ولكن الشُخصين اللذين وقفـا في وسط

 كتعبير صامت عن العجز، وقد تعرّف إليهما من دون رؤية وجهيهما اللذين أخفتهما القلنسوتان السوداوان اللتان غطتا رأسيهما.

لم يكن بحاجة إلى إلقاء نظرة خاطفة على طلاء أظافر زوجته الوردي ليعـرف أن أحد الشُخصين كان كاري، كما لم يكن بحاجة إلى تأكيد أن السـاقين النحيفتين كانتا ساقي ابنه.
انحنى بيل إلى الأمام، محاولًا اكتشاف ما كانت ترتديه كاري، فتبيّن أنها سـرة غريبة تحيط بجذعها بالكامل، وهي مكونة من جيوب تلتفّ من الأمام وصولًا إلـى الخلف، وكانت الأسلاك زاهية الألوان بارزة منها، لقد رأى مشّل تلك السـترات في نـــرات الأخبـار في لقطـات فيـديو مشـوشــة لمفجـرين انتحـاريين يتـــون أقـو الهـم
 المشُهل، وهو إحاطة هذا الشُيء الغريب بجسـد زوجته. شعر بجفاف فمه، وأسند يده إلى الطاولة للحفاظ على توازنه، وشعر بالدوار،
 المشُهد، أو أنه سيستيقظ ليجد أن كل ما رآه كان مجرد كابوس، وبطريقة مـا، ربمـا، يمكنه البدء من جديد، أو حتى الاختفاء عن الوجود.
 السترة الناسفة، وهي بجانب ابنهما في غرفة المعيشة، لا تز الل ماثلة أمامه.
 الخاصتين به، في الوقت اللذي ظهرت فيه مكالمة واردة عـبر تطبيق فيس تـايـم على

## 1143

## الفصل الثالث

بحث بيل في حقيبة ظهره عن سماعتي الرأس. وضع بارتبـاك الطرف المعـدني في الفتحة الصغيرة في مقدمة الحاسوب، تطلب منه الأمر أن يحـاول مـرتين قبـل أن يتمكن من وضع إحدى السماعتين في أذنه اليسرى؛ وهي الأذن التي لا يستطيع بِنـ
 مـن الضـغط على الأيقونة الخضـراء، وشـاهد في الزاوية اليسـرى الـــفلية للشـاشــة صورة لو جهه مع بدء المكالمة. بدا الرجل الذي ظهر على الشُشاشة هزيلاً وذا شعر بني كثيف وحـاج




وكان هو الآخر يرتدي سترة ناسفة.
قال الرجل : "مساء الخير، كابتن هوفمان". ظل بيل صامنتا.
 دنفر"، وانحنى إلى الأمام لتغيير ارتفـاع الطـائرة وقـال: "الصعود إلى 3-7-0". تــم لـتّ مقبضًا على لو حـة القـيـادة المركزيـة حتـى وصـلت الأرقـام الموجـودة علـى
 للأمر الذي أصدره لها، وارتفعت بـبطء. نظر إلى الأفقّ، وكبح تثاؤبُّا، وعـاد إلى الـى

"أنت لـست وحدك بالطبع. فما رأيك بما ترى؟ عندما يكـون لـديك مـا تقولـه، أرسل بريدًا إلكترونيًا، أنا في انتظارك، يو جـد في مقدمـة حقيبتكك، واق للخصو صـية

لحاسوبك، اجلبه منها".
الحقيبة.
الحقيبة التي وضعها بجانب معدات العامل الذي التقى بـه قبل أن يغـادر، إنه

فتش بيل حقيبته. لقد تنكر الرجل بزي عامل من شركة كالكوم، وبذلك تمكن من دس ذلك الشيء ليعشُر بيل عليه وهو في الطائرة، لقد غادر المطبخ عنـدما دخلـه
 ذكرته كاري، ولكن بيل لم يتمكن من حسم إن كان الرجل قد قد قدّم نفس الم أم لا لا
 وهو يشُعر بالدوار ولم يستطع حتى اللحظة حسم الأمر إن كان يعرفه أم لا. وســمع صوت بريد إلكتروني عند الطرف المقابـلـ ت تبع بيـل عيني الر جـل وهـو يقـر أ بريـده

الإلكتروني:
أين عائلتي؟
ردّ الرجل: "الجميع بخير، الآن....".
تجاهله بيل، وكتب بأسرع ما يمكن.
من فضلك أريد رؤيتهم.
ردّ الرجل: "من فضلك، أنت محترم جدًا. لكن لا، دعنا نتحدث من رجل إلى

قبل أن أرى عائلتي، ليس لدينا ما نتحدث بشأنه.

 غطاء بلاستيكي مشبت على الزر الأحمر في الأعلى، إنه جهاز بدائي يدوي الصنع.

ظهرت كاري والولدان على الشـاشُـة، وكاد بيـل يختـقـق. لقـد أزــلـ القنـاع الأسود،
 وواجهت كاري صعوبة في حمل الطفلة على وركهـا حيـث كانتت مُر تبكة بسببب الأربطة والسترة الناسفة. أحضر الرجل كرسيًا من المكتب ووضعها بجانب طاولة المطبخ، وأمر

كاري أن تجلس وطفلتها، ثم جلس إلى جانبها بينما وقف سكوت إلى الجانب الآخر.


رجل ذكي، كابتن هو فمان، أو هل يمكنتي مناداتك بيل؟".
حدق بيل إلى الشـاشة.


 وأقتل عائلتك".
عندها نقل المفجّر من يد إلى أخرى وتابع: "الأمر بسيط والقرار بيدك وحدك؛ حطّم الطائرة، وإلا سيموت أفراد عائلتك"
شعر بيل بألم حاد أسفل عموده الفقري، وتمنى أن يطلـب منـه الرجـل فديـة، ولكنه علم أن الأمر ليس كذلك، في اللحظة التي رأى فيهـا الصـورة، علم أن هنـاك
 تحركتا فوق لوحة المفاتيح. لن أحطم الطائرة ولن تَقتل عائلتي.
قال الرجل بعد قراءة البريد الإلكتروني: "خطأ، لا بد لأحد الأمرين أن يحصل". اسمح لي أن أكرر يا بني: لن أحطم الطائرة ولن تَقتل عـائلتي، انتهـى

الحديث.

شعر الر جل الذي يظهر على الشُشاشة بعدم الاحترام المقصـود. اسـمي سـامان خاني، نادني سام. كنت قد عرفت بنغسي هذا الصباح، لكنك لم تهتم بعامل فني".
"من مركز شيكاغو إلى كوستال 4-1-6، تقاريرعن اضطراب خغيف إلى معتـل
من دلتا 2-4-4حتى الثلاثين ميَّا القادمة، اتحه إلى شـمال غغرب طريقك مباثــرة". قفز بيل عند سماع صوت مراقب الحركة الجوية، متفاجئًا من أن بقية العالم ما

زال مستمرًا".
قال بِن : "نائم هناك، أيها الرجل العجـوز؟". خـحك بِن وهـو يبـّل صفـحات شاشُته، حتى أظهر الرادار الخاص بالطقس. قال عبر الميكروفون: "كوستال 4-1-
 إذا كنا بحاجة إلى إيجاد مسار أكثر سـلاسة".
قـال بيـل ذلك محاولاً إعادة الحياة إلى طبيعتها: "أنـا، آه.... أعتقـد أنهـ مـن المفترض أن تُضعف الوحدة في هذا الوقت تقريبًا. مـن المفـترض أن يتغير الاتجاه

t.me/soramnqraa

قال بِن: "نعم"، بينما عاد بيل إلى هاتفه.
 سأله بيل: "لماذا؟"

ردّ بِن : "لأتبول؟ بالهَ عليك، هل أنت بخير؟".
أجابه بيل وهو ينظر إلى هاتفه: "بالتأكيـد، أنـا بخير . في الواقع، هـل يمكنـك
الانتظار لدقِقة؟ أنا أعمل على شيء ما ما".
قال بِن: "بالتأكيد، سأستخدم زجاجهة إذا تأزم الأمر ".
ملأت ضحكة سام سماعة أذن بيل، وقال: "إنه يوم غريب لتحضر فيه عائلتك
 رسالة ففتحها سام، و قرأ بصوت عالٍ: "أعتقـد أن مسـاعدي الأول سيسبب مشكـلة عندما أحطم الطائرة...".
"نعم، أعتقد أنه سيفعل، لذنك ستضطر إنـ إلى قتله أولًا" بدا بيل و كأنه تلقى ضربة قوية.

لم يسبق له أن تشارك وبِن رحلات كثيرة، ولكنه يحبه، فهو طيّار جيـد وذكي

 تناقشا بشأن الفرق الرياضية، واندهشُ بيل عندما تبيّن له أن هذا الشـاب نبـاتي، وهـي أعزب، ولم يكن يعرف شيئًا عن أصدقائه وعائلته أو إن كان لديـه حبيبـة. ربمـا كـان يواعد إحدى المضيفات، وها هو يؤمر بقتله.

شعر بيل بالغثيان.
قال سام متجاهلاً ما كتبه بيل: "أنا متأكد من أنك تفكر في الطريقة التي ستقتله
توقفت أصابع بيل عن الكتابة.

 الجيب الكبير من حقيبتك قارورة فيها مسحوق أبيض، فعندما يتو جه إلى الحمـام،
 رشفات، فستتابع قيادة الر حلة بمفردك".

## ها هو المسحوق الأبيض؟

قرأ سام الرسالة متجاهلأ السؤال عمدًا.
 معدنيـة. فبعـد أن يمـوت مسـاعدك، وقبـل أن تحطـم الطـائرة..." - ابتســم - "رج
 أغلق الباب، عندها ستكون المهمة قد أنجزت وانـو وانتهت حياة الجميع". رمش بيل بخلدر وهو ينظر إلى الشُشة، ثم كتب:

ماذا تحتوي الأسطوانة؟

ضحك سام وقال: "أنت تطرح كثيرًا من الأسئلة غير المهمـة، لـن أخبرك عن

 أن تسألني: ما الذي تريدني أن أصدم الطائرة به". لن أسأل، لأنني لن أحطم الطائرة.
 تشبئت كاري بأليز بقوة. وسرت القشعريرة في بدن بيل. لم أختر شيئًا.
همهـم سام، وهو يقرأ البريد الإلكتروني، وقال: "حسنـّا، في هـذا السيناريو، إذا

 بيده الأخرى وأكمل: "إذا كان هذا هو خيارك..."..
شرع بيل يكتب بسرعة.

حسنًا، بماذا تريد مني أن أصدم الطائرة؟ قرأ سام البريد الإلكتروني، وأشرق وجهه. عقد ذر اعيه على المنضدة، وانحنى
صوب الكاميرا ثم قال: "لن أخبرك" ".

عندما شـاهد بيـل ذاك الرجـل يقهته، شـعر أن أظافره تختـرق راحـة يـده التي
أحكم قبضتها.
قالل سام: "يـا إلهي، هذا ممتع. انظر، في الوقتت الحـالي، استمر في التحليـي




وقت ما".
كتب بيل بأسرع ما يمكن.

الطيران لا يشبه قيادة السيارة، لا يمكنني تغيير المسار من دون خلـق مشاكل أخرى، خاصة إذا كنت تريد الحفاظ على سرية ما يحدث، ليس لـديّ الوقت لشرح تفاصيل الملاحة الجوية، ثق بي. أريد أن أعرف إلـى أيـن نحـن

شُاهد بيل الرجل وهو يقرأ البريد الإلكتروني، وكـان يصـلي ألا يكـون طـيـارًا
 الرجل طيارٌا، فسيصف ذلك بالهر اء.

رمشُ سام عدة مرات، وتجعد جبينه تُم نظر إلى الكـاميرا. وأخيرًا قال بعـد المماطلة: "لن أعطيك الهدف، لكنني سأعطيك المنطقة".
شُاهد بيل سـام وهـو ينظر إلى مجموعـة الأزرار والمقـابض التـي تمـلأ غرفـة
 يعرفوا شيئًاعن الطيران. لذا، أدركُ مدى ارتباك الر جل. تنهّد سام وقال: "العاصمة".
أطرق بيل رأسه، بالطبع، هذا منطقي. كانت واشنطن العاصمة قريبة بما يكفي

 مبنى الكونغرس.
قال سام: "لن أخبرك بموقع محلدد الآن، ولن أخبرك مـا مـا هو المسـحوق الغامض
 قبل رميها في المeصورة، احرص على وضع قناع الأوكسجين الخاص بك". من المؤكد أنه غـاز سـام. نظر بيل عـبر النافذة إلى طبقـات السـحب الرقيقـة المتغيرة التي تحلق الطائرة فوقها. لقد تصور ملء المقصورة بسحابة ممائلة مـن...


وإذا رفضت رمي الأسطوانة؟

قرأ سام الر سـالة الإلكترونية، ونظر جانبًا وهو يفكر . نظر إلى عائلة بيـل وقـال: "حسنُّا، دعنا نرَ. أريدهم أحياء حتى ناية الر حلة. ولكن ..."." أمسك سام بخصلة من الشُعر كانت على وجه كـاري، ودفـع بها خلـف أذنـا ألـا وقال: "ربما لستُ بحاجة إليهم جميعًا أحياء؟ أو سليمين؟". ابيضت براجم أصابع بيل وهو يضغط على الطاولة. كثيرة هي الأشياء التي لم
 يتدفق إلى وجهه. غطى خط من العرق شفته العليا، فمسححه بظهر يده. بدا جليًا أن سام مستمتع بتوتر بيل عندما قال ساخرّا: "بيل، استرخِ، إنك تعمل بجهد كبير لإيجاد حل، ولكن في الواقع لا يو جد حل . لذا، فقط تخـلَّلَ عـن فكـرة أنـ أن
 بالطائرة، فإن إلقاء الأسطوانة جزء من الصفقة، انتهى". انحنى سـام، ووضـع يديـه على الطاولة وقبض على المفجّر وقال: "بيل، ليكن بعلمك، أنا لست أحمق، هنـاك بالتأكيد خطة احتياطية على متن الطائرة. سوف تختار بطريقة أو بأخرى". شعر بيل أن وجهه أصبح شاحبًا هناك خطة احتياطية على هتن الطائرة. الأرواح البريئة على متنها. أي منها لم تكن بريئّ؟
من الذي راقبه هو وبقية الطاقم وأخبر هذا المحنون؟ هل كلـو كان لديهم أسلحة؟ هنـاك علبـة مليئة بالسـم بالفعـل ؟ هـل سيسـتخدمونها؟ هـل سـيقتلون الطـاقم؟ ثــم يسرعون إلى غرفة القيادة - ويقتلون بِن بأنفسهم - ويجبرون بيل على اتخاذ قراره؟ لم يستطع بيل مواكبة أفكاره وهو يتنقل من سيناريو بشع إلى آخر . ها هي هطالبك؟

قرأ سام البريد الإلكتروني وفتح يديه قائلًا "ماذا تقصد؟ لقد أخبرتك للتو". قلت لي الشروط، ولكن ماذا تريد؟

ضحك سام، وقال: "بيل، ما الذي لا تفهمه؟ لا أريـد شيئًا، لا أريـد المـال، لا






 أنت، ستختار من سينجو، هذا ما أريده". لم يتحرك بيل، فضحك سـام وقال: "يعجبني الخوف الذي أراه في عينيك، وأنت تعلم أنه لا يمكن شُر ائي،

 لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ ضغط بيل على زر الحذف حتى يمحو ما كتب. إن أراد الرجل أن يجيب عن
 حذفه أيضًا. حرّك ك أصابعه بتردد، أراد أن يفهم من كان يتعامل معه حتى يتمكن من معرفة كيفية إصلاح الوضع. أنتّت أليز، فنظر إلى ابنته.
عرف بيل أنه لن يصل إلى شُيء إذا استمر بتضييع الوقـت، لـذا كان عليه أن
يتصرف.

> كتب هذه المرة ونقر على (إرسال).

كيو أنون هي نظرية مؤامرة ابتدعها اليمن الأميركي المتطرف، وهي تتناول بالتفصيل خطة سرية لما يسمى بالدولة العميفة. (المترجمم)

كيف عرفت أنني سأتولى قيادة هذه الرحلة؟
 كبير الطيـارين والـت أومـالي هـو المنحـرف الصـغير . لـم يكـن لديـه أي مشـكلة في
 على قرصه الصلب".

شعر بيل بقلبه ينفطر عندما علم بالخيانة؛ إنه رئيسه، وزميله، وصـديقه. إنهمـا يعملان معًا منذ ثلاثة وعشرين عامًا . ملأ الفسـاد هـــا النظـام حتـى وصـلت الخيانـة إلى كبير الطيارين.
فقد السيطرة على أفكاره، ولم يكن هناك شيء ليتشبث بـه به، ولا يمكنه فعل شيء


 شد قضتيه مكررًا تلك الحركة بينما ضاقت عيناه وتشوش عقله وتباطأ نبضه. لماذا اخترتني؟
صمت سام قليلًا بعد قراءة البريد الإلكتروني، ونظر إلى الكـاميرا وقـال: "أيها المغرور المتكبر . هل تعتقد أن هناك أمرًا شخصيًا؟ أنت مجرد وسيلة". ستشعر بعلاقة شخصية مع الأرواح البريئة الـ 149 التي سـتريد قتلهـا

على متن هذه الطائرة.
"حسنًا، بالطبع ستفعل، لطالما كان الموت أمرًا شُخصيًا، يجعلك تشُعر بأنه شخصي للغاية. لكن أتعلم ما هو الأمر غير المنطقي المتعلق بـالمو الموت؟ الما إنه لـيس


 يميز بين الصالح والطالح"

هزّ رأسه متمتمًا في سره: "الأرواح البريئة اللعينة...".. نظر إلى سكوت وقال: "انظر إلى ابنك يا بيل".

رفض بيل.
بعد بضع ثواٍٍ.
ضرب سام الطاولة بقبضتيه، فأمسكت كاري بأليز وهي تبكي. قال سام: "انظر
إلى ابنك".
حدق سكوت إلى الكاميرا، وانهمرت الدموع المكبوتة على وجنتيه، لقد بـل



عدسة صغيرة.
 سام رأسه بحزن و وأكمل : "أنت تتحدث عن البر هو البراءة كما لو كانت تعني شيئًا للعـالم، لكننا جميعًا مجرد وسيلة لتحقيق غاية شخص آخر ".
أسند سام ظهره إلى الخلف، وعقد ذراعيه فوق السترة الناسفة وقال: "الخيـار
لك، أنا اخترت".
فكّر في جو وبقية الطاقم وهم يقومون بعملهمه، ونكّر في الركاب الـذين كانوا



 التماثيل واللوحات؛ إنهم أشخخاص عاديون يعيشُون حياة مسالمة. لقد فكّـر في ابتـه
 الأولى سمح لنفسه بالنظر إلى كاري.

قالت كاري:"ظنتتأنك تكرهرالقطط" قال بيل: "هذا صحيح" .
/بتسمت كاري وهيتراقبه يـاعب قطتها، ريغلي. ملت عيلان تناول الطعام المليئة بالطعام التايلانـلي، وانحنـى بيل على الأريكــ لتناولها، فسقط قليل مـن الـدجاج علـى سـاقيها العـاريتين المهــودتين في حضـنه. ظهـر همغـري بوغـارت باللونين الأ سود والأ بيض على التلفاز، وأكل بيل الدجاج عند الباب، كانت شارة شركته ملعاة على الأرض بجوار حعيبته المغلقة، وقـد
 سراويل حمراء مزركشَّ في الأعلى. تنائرت المقالات غير المصنفت علمى الأرض، وقد غطتها سترته غير الرسمية.
 رحلة من أوهير يمكن أن يجدها . لقـــ أصبحت شـيكاغو محطة التوقف المغضلة

سألته كاري وهي تشاهد الفيلم:"هل تئمن بالحب من النظرة الأ ولى؟" . أجاب بسرعة: "نعم"" . فتلون وجهها باللون الوردي. احتسـت أودري هيبورن قهوة الإسبريسو وهي تتحـلـعـنـن أمطار باريس. قالت كـاري: "أوه!" . وتناولت لقمة أخرى يُم سـألته: "كيف ذلك?" .

استدار مرتبكا وقال: "أنتِ"
توقفت عن المضغ وسألته: "ماذا؟" .
ردّ بيـل: "عندما رأيتـك للمـرة الأولـى في حغل الشُـواء، لحظة دخولك إلى
الeناء. نعم" .
سألته: "ماذا؟" .كان الحب موضوعا لم يسمبق لهمها أن ناقشاه. قال: "نعمه، كنت أعرف أنني أريد معانُرتك" . لكمت ذراعه.

فـال بيل: "ل" ، وهـو يتحـرك علـى الأريكـة ليقابل وجهها. جلس بوغـارت وهيبـورن جنَبا إلـى جنــب، يقـودان سـيارتهما علـى الطريق. فـال: "أعنـي،نعـمب،
رفعت كاري أحد حاجبيها .

قال: "انظري، في المرةالأولى التي رأيتك فيها، علمت أننـيأرغـبـب فيك، لـم
أرغب فيك فقط، بل أردت /متلاكك. كان شيئًا غريزِكا" .

قالت:"أكمل"
تنهل وقال: "حستا، هناك شيء واحد يربط البسر، أليس كـنلك؟ النجاة. إنها

 الأولى، أقول إن جسلـي على المستوى الخلـوي صـرخ بنعمر. هـا هـو، الحـبـ مـن نظرة أولى. أنا لا أقول إنني كنت مجرد رجل يتطالع إلى مدارسة الجنس فقط. أنـا أقول..." .
نظر إلى الشاشهة محاولًا معرفة كيفية التعبير عـن فكرته: "يا إلهي، كاري.أنا
 هنا إذا كنت تريدين ذلك مني. لكن الجزء الغريب هو أننيأريد أن أفعل كـل ذلك.


 ويعجنبيأنك تقولين إنه لديك مسكلة تعاطي المخفدرات معز زبدة النول السوداني. الني. أحب معرفة - والله يعرف السبب - أنك تعتقدين أن باز ألدرين كان ينبغي أن يكون
 الأ خيرة. وحقيقة أنكا تتعرقين بغز/رة عندما تكا تكونين متوترة، ولكناك لا تتعرقين على الـي الإطلاق في الحو الحار . أحب ذلك. هذا غريب. لكنتي أحبه" .

ضحكت وقل سالت دمعة من عينيها، فمسحها ولعق إصبعه ثمق قال: "كاري، لقد عرف جسلـي أنك أنتِ التي كنت أبحث عنها ـ لنا نعـمه، أنـا أؤمـن بالحـب مـن النظرة الأولى"
ارتجفت ذقنها، وضحكت وهيتمستح وجهها بكميها: "أستخدم وسادتكَكَ بعد
أن تغادر . فأنا أنام على الوسادة التي تستخلمهها، إنها رقيقة للغاية للدرجة أنها تؤذي رقبتي. لكن رائحتها تُسبه رائحتك" .
أخخ الطبق من يلدها ووضعه على طاولة القهوة، ثم /ستلقى إلى جانبها مطوقًا
 يرتديان سوى ملابسهما اللداخلية، ظلا صامتين وهما يستمعان إلى النـيـم النـي

يعرض على الشائهة خلفهما.
سألته:"بيل?" .
قال "أمrp?" .
"ظنتتأنك تكرهالمـاعبة"

نظرت كاري إلى بيل من خلال عدسة الكاميرا، وقد سالت دمعة على خديها.
لن تقتل عائلتي، ولن أحطم الطائرة. ضغط على (إرسال) البريد الإلكتروني، وأنزل الشاشة قليلًا
قال بيل لمساعده: "حسنًا، سأخرج أيضًا، هل تمانع إذا ذهبت أولاًّ

الآخر من الباب.

صدح صوت جو من خلال مكبر الصوت في غرفة القيادة: "لقد سبقتني، كنت على وشك الاتصال. أهو وقت الاستراحة؟". قال بيل وهو يُعدّل مقعده إلى الوراء: "نعـم سيدتي". قالت جو: "حسنًا، مستعدة عندما ترغبان بذلك". انتهى الاتصال.

سأله بيل: "هل تستطيع استلام السيطرة؟".
أجابِ بِن : "نعم".

ارتجفت يدا بيل قليلًا عندما فك حز امه ووقف. شعر أن مغـادرة غرفة القيـادة نوع آختر مـن التخلمي. لتـد حـاول - وفشــل - إزالــ صـورة عائلته التي رآهـا على
 عدّل زيه، وأغمض إحدى عينيه، ونظر من العـين السـحرية إلى البـاب ليتأكـد من أن جو كانت هناك؛ كانت تقف بثبات شـابكة ذراعيها. إذا حـاول أي شـخص أن


 أراد أحد الإرهابيين حقًا اختراق الباب المفتوح، المِّ فلن تستطيع مضيفة طيران صغيرة منعه، لكن جو أخذت الأمر على محمل الجد. منذ سنوات، وصفها أحد مسـاعدو الطـيارين الـذي كـان يسـافر معـه ممازحـا: "هطب الإرهابيين البالغ وزنه مئة رطلّ". بعـد وقتٍ طويل، اكتشـف أنه كـان على خطأ. وأدركت جو أنها عندما وضعت نفسـهـا أمـام ذلك البـاب، كانت تقول علنًا:

> على جشتي.

وعرف بيل أنها تعني ذلك.

يتكلم سألته: "ما الأمر؟".
ردّ: "ماذا؟".
وقفت وقد شبكت ذراعيها.
كرر : "ماذا؟"، نظر إلى المعصورة من فوق كتفها.

شُخص إلى المنزل، فستموت عائلتك" .

لا يمكنه المخاطرة بذلك، لم يستطع إخبار جو . لكن عليه استدعاء شخص ما

 المقصورة مع جو والطاقم. وكيف له ألا يحذرهم؟ والغـاز أيضًا؟ يجـب أن تكـون المقصورة جاهزة للهجوم إذا وصل الأمر إلى هذا الحدّ.
 الأسطوانة جزءًا من ذلك. وإذا رفض إلقاءهـا، فسـيفترض سـام أن خـن خياره هـو إنقـاذ الطائرة، وسيقتل عائلته. تَسرب الخوف من قلبه وسيطر على جـسده. ما لـم يـتمكن شُخص ما على الأرض من الوصـول إلى عائلته، فسيتعين عليه إلقـاء الأسطوانة. وهذا يعني أن الطاقم بحاجة إلى الاستعداد، يجب حماية الراية الركاب... منه. سألته جو: "بيل؟؟" بدا صوتها بعيدًا. إذا أخبرت أحـًا، فستموت عائلتك

جال بيل بعينيه في أرجاء المقصـورة، نظر إلى الغربـاء الـجالسيـن على مقاعد
 الذي يخفى عليه أيضًا؟ رفضت عينا جو المفعمتان بالقلق النظر بعيدًا، فسألته مجددًا بصـوت أقوى: "بيل، ما الأمر؟".
إذا أخهرت أحًّا، فستموت عائلتك. فكيف يمكنـه العـودة إلى غرفة القيـادة
وترك طاقمه معرضًا للخططر؟
وضعت جو يدها بلطف على ساعده وضغطتها. كان بحاجـة إلى المساعدة، عائلته بحاجـة إلى المسـاعدة. لـم يستطع فعـل هــا بمفـرده فهمـس: "جو، لـدينا مشكلة".

## الفصل الرابع

أسندت جو نفسها إلى طاولة المطبخ. حـاول بيـل جعل الأمر يـدو وكأنه
 وما إن أصبحا بمفر دهما، أخبرها بكل شيء أيرا

 الإطلاق

طلبت منه جو فائلة: "كرر كل ما قلته للتو" .
قال بيل: "ليس لدينا وقت. انظري، غرفي

 فنجان القهوة الذي سكبته للسيدة المسنة في المقعد (سي 2)، والذي بي برد على طـلى طاولة المطبخ. لقد سكبت القهوة قبل أن تشُعر أن الحياة أصبحت مختلفة الآن.
 سطح القهوة الداكن، الذي عكس التوهج الأرجواني للضوء العلوي. لقد لاحظـي
 الضوء والظل. بدا الأمر وكأنه حلم، ولأن جو لم تكن تمشي أنثـاء النوم م، تسـاءلت إن كان هذا ما يراه الذين يسيرون نوهم نياني قال بيل: "كان عليَ أن نُخاطر، قالِ إنه سيتِلهم إذا أخبرت أححًا، ولكن عليكِ أننِ والطاقم...".

كـان بيـل يتحـــثعـن شـيء مـا؛ عائلــْ؟ أي غائلــ؟؟ عائلتها؟ لا، كـان مايكـل والأو لاد في المنزل آمنين . نظرت إلى الفقاعـات الصغيرة، وتصـورت نفسـها داخلـ إحـداها. مـن دون أن يلاحظهـا أحـد أفراد الطـاقم، أو الركـاب الآخرين، شــعرت أن الفقاعة أحكمـت الطوق حولها. لن يأتي شيء، ولـن يغـادر شـيء. كانـت ستجلس



 تستطع منع نفسها. شعرت بكثير من الراحة لأن حجمها صغغير جدًا. فجأة، سألت بيل: "ماذا قلت للتو؟". بدا مرتبكًا و كأنه نسي ما قاله للتو.
 الاتصال بمكتب التحقيقات الفدرالي".

قالت جو: "لكنتي أستطيع".

ألقى العميل في مكتب التحقيقات الفـدرالي يُيو بالـدوين، بالنبتة المصفرة في سلة المهملات تحت مكتبه، وتساءل منذ متى وهي على هذا النحو . قال العميل جنكينز وهو في طريقه إلى غرفة الاستراحة: "تحتـاج النباتـات إلى الـى الماء يا يُيو".
أجابه ثيو : "عُلم". وفتح أول ملف فوق كومة الملفات المكدسة.



 مستمتعًا بحديثها. أشاح بنظره عندما ضبطته ينظر إليها.

لقد أحب الذهاب إلى المكتب يوم السبت، حيث يخيم الهلوء الذي يتـيح لـه إنجاز الأعمال الور قية المملة بسرعة حتى يتمكن من التركيز على الحالات الأكثر إثارة للاهتمام. بعد أن قرأ الصفحة الأولىى، انتقل إلى الثانيـة، لكنـه سرعان مانـ مـا عـاد

فرك عينيه وألقى قلمه على كدسة الملفات ذات الحالات التافهة.


 مهمة. قبل ستة أنهر، عادت عقارب الساعة إلى الوراء، بدا كما لو أنه في يوم عمله الأول.
ما كان يفترض بالأمر أن يكون مهمٌا، لقد كانت مداهمة مخخدرات عادية جدًا،
 وجودهم، وماذا فعلوا، وما سـيتم اتهامهم بـه. لقـد انتهـت المداهمـة عمليُا قبـل أن تبدأ.
لكن بحلول نهاية الليلة، غطت ثقوب الرصاص جدران المنزل المتداعي، وفي الوقت نفسه تأذت صورة نجم المكتب الصاعد. حـاول ولمـرة واحـدة تبرير خرقه

 أذنه. خمسـة اجتماعـات تأديبـة، وإجـازة مـن العمـل مـن دون راتـب لأسـبوعين،



سأله جنكينز وهو يخرج من غرفة الاستراحة حاملًا كيسًا مـن رقـائق البطاطا: "هل يجب أن نشُعر بالقلق لأننا المتسكعان الوحيدان اللذان ليس لديهما ما يفعلانه
أضاء هاتف ثيو مرة أخرى، لكنه لم يلحظه.

جهو دهما لوظيفتهما".
قال جنكينز وبدا كالامه غير مفهوم لأن فمـه مليء بالطهـام: "وأنـا أعتقـد أنـه
 عميلان لمكتب التحقيقات الفدرالي" أضاء هاتف ثيو مرة أخرى، فالتقطه، ورأى سبعة نصوص غير فير مقروءة مـن خالته جو. شـعر بـالخوف والتوتر، وفكّر على الفور بالأسـوأ. ربمـا حصل شيء ألـئ لوالدته أو لأبناء خالته الذين هم بمنزلة إخوة له قال جنكينز: "حسنًا، هل سنذهب؟" حـدق ثيـو إلـى هاتفـه ولـم يصـدق مـا رآه. ـلـذا، أعـاد قر أته. كانـت سـتراوده الشكوك، إن كان المرسل شخصًا آخر . لكن ثيو كان يعرف خالته جيدًا.
أمسك شارته، ودفع كرسيه إلى الخلف، ولم ينتهب إلى مجموعة الملفات التي سقطت، والأعمال الورقية غير المكتملة التي تطايرت على الأرض.
 لأجله. صدر صرير من الباب البلاستيكي الهش عندما ضيا ضغ عليا عليه بجبينه.

 لوضعه، ولا قائمة مر جعية للتصرف على أساسها. بـدا كـل تدريبه ساذجًا بشكـل

محرج الآن. تم وضع تدابير احترازية وسيناريوهات أكثر ممـا ينبغي بشــأن هجوم على سطح الطائرة.
نظر بيل إلى المر آة، فشعر وكأنه رجل في زي الطيار، لم يعد الزي يليق به. نظر
 يستحق أن يرتدي هذا الزي؟ تبوّل وضغط على الـزر، وأجفـل مـن الصـوت العـالي
 يديه المرتجفتين، بينما كان يحدد خياراته.

 انعكاس صورته. لم يجد شيئًا.
أمسك ببعض المناديل الورقية، وراودته فكرة مزعجة: الجر أة في الحاجـة إلى التبوّل، ألا يمكن لهذا الجسد أن يضع بعض الاستثناءات الآن؟ ألا يعلم أنه ليس لدينا وقت لنضيعه على ما هو غير ضروري؟
تسرب الماء من الصنبور، وسقطت قطرات مـن المـاء في الحوض قطرئ الأخرى، بشُكل منتظم، قطرة تلو الأخرى، تم توقف الماء قليلًا، تم سقطت قطرة، وتلتها أخرى، لا يبدو أن هناك نمطاك اللتدفق .
 يجري، توقفت يداه عن الارتجاف، وتباطأت أنفاسه. وقف منتصبًا. كانت فكرة يائسة، لكنها فكرة في النهاية. فتح القفل، وعاد إلى العمل.

حدقت رئيسة ثيو في الهاتف لفترة طويلة قبل أن تلقي به على مكتبها. انتهى به المطاف بجانب لوحة اسمها، (مساعدة المـدير ميشـيل ليو)، لمـع انعكـاس اسـمها

على ضـوء الشـانــة. مـررت يـديها علـى رأسـها وربطـت شــر ها الأسـود الكثيـف
 سألته: "هل أنت جاد؟". أو مأ برأسه: "نعم، للأسف".
بدأت تمشي بخطوات سريعة خلف مكتبها. منذ ثلالثة أشهر، انتقلت ليو إلى المكتب الميداني في لوس أنجلوس، ولكنها كانت نُلاثة أثهر هادئة نسبيًا، ولم تـتح لثيو فرصة حقيقية لرؤية عملها في الحالات الجا الجادة.

 أخبرها إياه، ولكنه لا يزال يجهل الح السببـ


 تدخلنا فسيكون الرئيس في غرفة العمليات".
قال وهو يشعر بالخوف والتوتر : "برأيي يجب أن نتدخل" .
 على واشنطن العاصمة، وتريد منـي أن أرسـل فريـق إنقـاذ الر هـائن إلى أحـد ألـد أحيـاء
 وحدك عبر رسالة نصية من خالتك؟".
 خدها، كان يعلم أنه تحت الفحص والمر المر اقبة. كانت نتائج اختبار اته فوق المعدل وطمو حه لا مئيل له، لكن ما ما من شك في في أن
 والذكاء ثانيًا) يعد خصمًا، وليس مساعدًا ه هذا ما سمعها تقوله لعميل آخر، وعا وعلى

الرغم من أنه لم يكن متأكدًا، فقد أقسمـ إنها ألقـت نظرة سريعة عليه بعـد أن قالـت
 أفضل ضده، كان تكتيكها حتى الآن. لكن حدث هذا الآن، ربما لهذا السبب بـدت غاضبة جدًا.
قال: "انظري، أنـا أعلم أن الوضـع غــر عـادي، أتمنى أن تثقي بي أو لًا وأن تتحقتي منه ثانًِا. أعلم أنتي أطلب الكثير، لكنتي أعرف خالتي الـي صدّقيها". قالت: "أصدّقها؟ أنا لا أعرفها".
قال: "أنتِ محقة. لكن ليس لـديها سبب لاختالاق الأمر، بـل على العكس،،
لديها كل شيء لتخسره: وظيفتها وسمعتها. ليو، هذا حقيقي". سألته: "وإن لم يكن كذلك؟"
أجابها: "وماذا إن كان كذلك؟" وأكن أردف بسرعة: "سيدتي، إنها مخاطرة في كلتا
الحالتين، لكن خيارًا واحدًا فقط ينتهي بموت الناس".
واهـلت المشُي، بينما يُــو نظر إلـى سـاعة الحـائط وقـال: "سـيدتي، مـع كـل الاحـترام، الطـائرة في الجـو، والوقـت ينغــد مـن الطـيـار والمســافرين، ومـن العائلــة

كذلك".
أغمضت ليو عينيها، وتنفست بعمق، وشتمت وهي تزفر . قالت: "حسنُّا، فلنبدأ المهمة، ولتتحرك فرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة بمكتب التحقيقات الفدرالي على الفور، سوف نتواصل مـع فريق إنتـاذ الرهـائن في الطريق. ثيو بلّغ الجميع" نادته وهو يغادر المكتب وقالت: "لا تنسَ، لديك إنذاران بالفعل"

تحققت جو مـن قائمـة المسافرين، وتفحصت صـور كـل شـخص على مـتن الطائرة. كانت تنظر إلى الصفحة الأخيرة عندما خرج بيل من الحمام، وسألها: "هل حدث أي تطور؟".

التقطت هاتفها، وتحققـت لمعرفـة إن كـان ثيو قـد ردّعلى رسـائلها وقالـت: "لـيس بعـد، ولا يو جـد أي مسـافر مسن مـوظفي كوسـتال". فتحـت الـدرج الموجـو تحت إبريق القهوة، وضعت القائمة فوق أحمر شُفاهها وكتابها، وأغلقته. طلب منها بيل أن تتحقق إن كان هناك شخـص ما على مـتن الطـائرة يســافر بامتــــازات الشُر كة،
 الاحتياطية، ولكنه كان طريقًا مسدودًا.

كانت جو تعرف أن الافتراضات خطيرة في مثل هذا الموقف. حدق بيل إلى المقصورة المعتمة، ونظر بتمعن إلى المطبخ الخلفي. سألها: "هل تـقين بالمضيفين الآخرين؟"
 بالرحلة كمضيفة احتياطية. لكن حدسي يقول إنها جديرة بالثقة". أومأ بيل برأسه: "حسنُّا، سأئق بحدسك". سألته: "هل تثق بِبن؟". أجابها: "بالتأكيد. لكنها تُقة تستند إلى الحدس أيضًا". أومأت برأسها وقالت: "سنثق بحدسك".

قال: "أخبري المضيفين بعد الاستراحة، ولا تقولي شُيئًا لبِن عندما يخرج". سألته: "ظنتـك تثق به؟". قال: "نعم، ولكن كيف يمكنه مساعدتي؟". قالت جو: "أضف إلى ذلك، نحن لا نعرف كيف سيشعر تجاهك".

 المخاطرة بأسرتي بهذا الشُكل". نظر إلى باب غرفة القيادة وقـال: "اللعنـة، يجـب أن

قالت جو : "حسنًا، لكن انتظر. ماذا عن المسافرين؟".

نظر بيل وجو إلى الخارج، وهما يتفحصان الرؤوس في المقصورة.

 يفعلانه. قال بيل : "يجـب ألا يعرف المسـافرون شـيئًا يـا جـو . لا يمكنتـا إبـلاغ كـل الذين على متن الطائرة حتى أتأكد من أنني قمت بالاختيار، أعني أنهم سـيعرفون ألا

 يعرفواعن الاختيار . سيفترضون أنتي سأختار عائلتي، وحينها لن يُقو ابي".

## اكتفت جو بالصمت.

خاطبها: "أنتِ تعلمين أنتي لن أحطم الطائرة، أليس كذلك؟".



 في اليـوم التـالي، تـولى الطيـار المســاعد مجمــل الأعمـال، لأن أصـابع بيـل

المكـورة منعته من الإمساك بمقبض التحكم.

 إرسال بطاقات المعايدة لعائلته.
 صديقًا، وفردًا من العائلة، وكانت تثق بهـ

 الرسالة مبتسمة وقالت: "مكتب التحقيقات الفدرالي في الطريق إلى منزلك". ربـت

بيل على كتفيها، فترقرقت الدموع في عينيه. أمسـك بالهـاتف ليتصـل بغرفـة القيـادة، لكنه توقف قبل أن يضغط على الز ر و قـال: "مكتـب التحقيقـات الفـدرالي سـيعتني
 لهذا. قد تكونون لوحدكم هنا يا رفاق. ابقوا أعينكم مفتو حة، لستِ وحدك". أومأت جو بر أسها.

 مكتـب التحقيقـات الفـدرالي بإنقـاذ عـائلتي أولاُ ا سـيقتلهم إذا اعتقـد أنـنـي اخـترت

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

حماية الطائرة".
قالت جو: "حسنًا".
t.me/soramnqraa

قال: "يجب أن تكون المقصورة جاهزة، حسنًا؟" . قالت: "حاضر أيها القبطان".

قـال: "جـو، اللعنـة. قـد أكـون القبطـان، ولكـن بمجـرد إغــالاق هـــا البـاب، ستكونين وحدك. هل تفهمين؟ ستكونين المسؤولة الو حيدة عن هـذه المقصـورة"؛
 لن أحطم هذه الطائرة، لكنتي حتى الآن لا أعرف كيف. أينا يكن الأمر، سأترك لكــ لكم حرية التصرف لتجهيز المقصورة للهجوم. هل تفهمين؟".
 إشارة ليفتح الباب ويأخذ مكانه، وعادت إلى مكانها. وقف الطيار ومضينيفة الطيرا الطيران ظهرًا لظهر؛ أحدهما ينظر إلى غرفة القيادة، والآخر ينظر بعيدًا. قال بيل: "أنا أثق بك يا جو . نحن نسيطر على هذه الطائرة". فتح الباب ودخل، وأصبحت جو وحدها في المقصورة.

## الفصل الخامس

سأل بيل: "هل حدئت أب تغييرات؟".
أجاب بِن: "لا تغيرِات".
قال بيل: "لديّ الـسيطرة".
قال بِن: "لديك السيطرة".

 السحرية لباب غرفة القيادة ويتأكد من أن جو لا تزال هناك. أعـاد بيـل ضبط مقعــه وربط حزامه، وبدّل السيطرة على الطائرة من الطيار المساعد إلى القبطان.

عـرف بيـل أن لديـه أقـل مـن خمـس ثـوانٍ؛ خمـس ثـوانٍ لتكـون فيهـا شاشــة

 الصححيحة؛ خمس توانٍ لتمكين التردد الاحتياطي اللاسلكي؛ خمدس ثوانٍ لإيقـف
 المقابض الرمادية إلى جانب خطوط بيضاء على وحدة التحكم المركزية بجانب ركبته.
قال بِن: "سأفتح الباب". فُتح الباب، وأُغلق بعنف.
أنهى كل شيء، لم يحتج حتى إلى خمس ثوانٍ، ولكن خطته يجب أن تنظر . فتح بيل حاسوبه.

كانت كاري تهز أليز بهدوء، وضعت خدها بلطف على رأس الطفلة النائمة. وقف سكوت إلى جانبها، لقد توقف الآن عن البكاء، ولم ينظر أحد مد منهم إلى الكاميرا. استقبل سام بيل قائلْا : "مر حبًا بك مجددًا، ها أنت ذا".

وصل بريد إلكتروني إلى بيل.

قالت جو بابتسامة مقنعة: "مرحبّا". والتفتت إلى باب غرفة القيـادة وهـو يُفتح ويُغلق، وسألته: "كيف الحال عندك؟".
 سألته قبل أن يُغلق الباب: "أتريد أن تأكل أو تشُرب شيئًا؟". أجابها: "قهوة فقط، شككرًا". سألته: "كيف تفضل قهوتك؟" أجابها: "ملعقتا قشدة، وملعقَة سكر"


 من الوقت من أجل بيل.

سأل بيل: "ما هذا؟"، وهو يقرأ البريد الإلكتروني.

 يملك كثيرًا من الوقت لو حده.
 سأله بيل : "ولكن ماذا ستفعل به؟".

أجابه سام: "سأرسله إلى الشبكات الإخبارية في وقٍِّ لاحق بعد الحادث". ذات مرة، عرض مدرّس التاريخ في المدرسة الثانوية أفلامًا بالأبيض والأسـود لأسرى حرب أميركيين في فيتنام يتلون فيها اعترافات قسرية بعد تعرضهـم للضرب والتعذيب على أيدي آسريهـم. في وفت لاحق من تلك الليلة، أيقظه أخحوه الأصغر ليجد نفسه وقد بلل سريره بعد أن تبعته نظرات الآسرى الفارغة إلى أحلامه. قال بيل: "لن أتلوَ البيان هذا".

نظر سام إلى الكاميرا وقال وهو ينظر إلى كوبه: "كاري، لقد برد الشُـاي، هـل يمكنك أن تعدي لي كوبًا آخر؟ ؟".



 المطبخ الذي كان خارج نطاق رؤية بيل الذي شعر بالخوف عندما رأى ولديه بمفردهما
 النجدة، كان على وشك أن يقول ذلك عندما سـحب سام سـلاحه من تحت ستر سترته، وو جهه صوب الولدين بدم بارد؛ عندها قام سكوت باحتضان أخته بإحكام. طرح سام السؤال التالي على بيل: "هل سمعت قصه الأسد وان الغراب؟؟".

خلف ستارة المطبخ، حـدقت جو إلى شاشـة هاتفها الساطعة، وهي ترسل رسائل سريعة إلى ابن أختها من دون تدقيق. لا، الطيار المساعد لا يعرف، ولن نخبر المسافرين. لا يعرف سائر أفراد الطاقم شيئًا، سنخبرهم بعد الاستراحة. ليس لدينا أدنى فكرة عما يجب فعله بشأن الغاز؛ سنجد حلًا ها. لا أعرف ما هو، أعتقد أنه خطير جدًا.

اجعل فريق المواد الخطرة ينتظر الطائرة في مطار جون كينيدي.

القهوة. عرفت أن هذا سيُكسبها أربع دقائق على الأقل، لكنها ستطيل ذلك أكر أكثر. سأرسل إليك رسالة عندما أستطيع، ولكنـــي سـأكون مشـغولة، وأنـتـ

كذلك.
أحبك ثيو.
قال سام: "سؤالي سهل، هل سمعت قصة. ..".
قاطعه بيل مجيبًا: "لا".

 أيها الأسد، من فضلك أرني ما الذي تراه عيناك الملكيتان. دفـ دفع الأسد الطـائر بعيـدًا، وكاد مخلبه القوي أن يقتلع جناح الطائر . قال الأسد: ار ارحل . فأنا ملك الغا الغابة، وأنت أدنى مكانة من أن تعرف ما الذي أراه. لذلك طار الغراب بعيدًا وهو يشعر بـالحزن.


 وسأله: لماذا تريد أن ترى ما تراه عينا الملك؟ فأنت صغير جذًا. اذهب".

بنبرة أكثرُ هدوءًا: "انظر، دعنا نتحدث لثانية فقط...".



 أنا غبي جدًا وصغير جدًا . لكن بعد ذلك. ..".

توقف سام عندما ظهرت كاري حاملة كوبًا ساخنًا تدلى من جانبه خـيط كيس
 وعاودت الجلوس مكانها.

 جاءت المياه فوق رأسه الجبار . قال الغراب وهو يطير بعيدًا: "والآن، سأرى ما يراه ملك الغابة".

ساد الصمت في الغرفة، وفي غرفة القيادة. قال بيل : "إذا كنت تعتقد...". أمسك سام بذراع كاري بقوة وثنتها، وعنـدما نضض ارتطم كرسيه بـالأرض، فاستيقظت أليز باكية.
 أظافر سام وهي تحقفر في جلدها. أردف سام: "العبرة أنني سأحضـل على مـا أريـــ، وستختار ما يتم التضحية به. صوّر الفيديو ".
 صر خة مكتومة اختلطت مع بكاء ابنتها.
تحولت الشاشة إلى اللون الأسود عندما أنهى سام المكالمة المة الما

 الحمام وإغلاقه في المقصورة أعاد إليه انتباهه.

سيعود بِن قَريبًا.

كانت جو تسكب الحليب عندما خرج بِن من الحمـامَ وكانـت أصـابعها السـمر اء مرقطة بر ذاذ ناعم من الحليب، وهو أمر لا مفر منه في مقصورة الطائرة محكمة الضـغط،

مستحت أصابعها بمنديل، ثم حرّكت الحليب والسكر قبل أن تضعهما في الآلَ. قالت جو : "كانت القهوة باردة. لذا، حضّرت لك أخرى طازجة، وقد أو أوـكتُ على الانتهاء". ألقى مساعد الطيار نظرة خاطفة على باب غرفة القيادة. حسب إدارة الطيران الفدرالية، وبروتوكول الشـركة، لا يفترض بالطيـار ومسـاعده البقـاء طويلًا


 سألها: "هل ستنزلين الليلة؟".
أجابته: "كلا، غدًا في بور تلاند بالتأكيد. لكن في الليلة الأولى، سأذهب مبا مباشر لأنام. هل تعلم أنني مع زوجي منذ تسعة عشر عامًا؟ أتظن أنني أستطيع النوم مـع صوت غطيطه".
قال بِن: "هذا سبب آخر لأبقى أعزب".

قالت: "آه، هذا هو السبب". راقبته وهو يبحـث عـن المضـيفة الأصـغر سنًا في
الخلف.
أجابأله: " "هل، منزلك أنا أعيش فعيد؟" لونغ بيتش".

قالت: "أوه، لقد عشّت هناك عندما أتيت للمـرة الأولى إلى لوس أنجلوس.
أين كنت قبل كوستال؟".
قال بِن: "سأكمل سنتي الثالثة في كـانون الثـاني، كنـت في منطقة إقليمية خـارج
بوفالو".
نظر إلى زر التحضير المتوهج على آلة القهوة.
غمزته قائلة: "أوشُكت على الانتهاء"، ووضعت إحدى يـديها على خصرهـا
والأخرى على آلة تحضير القهوة، قالت: "أخبرني..".
سمعت جو هاتفها يهتز على الطاولة خلفها.

اهتزت قدم بيل بحركة لاإرادية، عندما كان ينظر عبر النافذة إلى حقـول الـذرة
 وراودته أفكار أكثر سوداوية حول ما يمكن أن يحدث للطفلين. تمتم: "اللعنة"، وأعاد فتح آخر بريد إلكتروني لسام بجانب الحاسوب حتى يتمكن من قراءة النص المكتوب له. اهتزت صـورة وجهـهـ على النـاشةه، تنفس بعمق لتبيت يده، وضغط على زر التسجيل الأحمر .

سكبتْ جو القهوة، وراقبتها وهي تمتزج مع الحليب، امتزج سواد القهوة مـع
 مهمتها، لم تنتبه إلى أن بِن اتجه صوب الهـ الهاتف الداخلي ليتصل بيبل ويطلـب الإذن بالدخول إلى غرفة القيادة. تصرّفت جو قبل أن تفكر وتألمت عندما انزلق الكـوب من بين أصابعها وانكسر على سطح الطاولة حتى غطت القهوة كل شيء فقفزت إلى الخلف كي لا تتلطخ.
سألها بِن وهو يعيد الهاتف إلى مكانه: "يا إلهي! هل أنتِ بخير؟". ضحكت جو بتجهم: "أظن ذلك، ولكنتي محرجة".



نكاد أن نصل إلى منزل العائلة. وضعت الهاتف في جيبها وعضت شفتها مبتسمة. قالت وهي تأخذ المناديل الور قية: "شكرًا لك. اسمح لي فقط أن أتخلص من

هذا بسرعة".

شاهد بيل علامة الثواني تظهر على تسجيل الفيديو وبدأ بالكلام: "أنـا القبطـان بيل هوفمان، وأنا أشعر بالذنب. أنا أشعر بالننب، بل أشعر بالعار لأنتا قمعنا مجتمعًا بأكمله

لم يرغب بشيء سوى السيادة والكرامة. أنا أشعر باللنبب لأننا غادرنا وتركنا حليفًا وئق

 سالت قطرة عرق على وجهه، فمسحها، ثم أكمل: "إن تحطم الطائرة التي تقوم بالر حلة 6-1-4، وما ستخلفه مـن فوضى ومـوت سـيكون تـذكيرًا بسـيطُا بالألم والمعانـا التـي
 إلى رئات الركـاب الأميركيين، وسيشـرون بالرعبـ، وسيلهئون سـيـّا وراء راحـة لـن يجلوهها. أيها الأميركيون، عندما تتحططم هذه الطائرة، ستعرفون أنكـم لستم مميزين،
 بالرعب، أن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأكراد الأبرياء لقو الموا احتفهم قبلكمم، وعـانوا مـن عــذاب المـوت نفسـه بسـبـكمه، بسـبـب تجــاهلكم، ولامبـالاتكمه، وعــدم اكترائكم. لذا سأدفع أنا وإياكم الثمن. هذا التعويض الميُير للشُفقة لا يمكـن أن يقـترب من العدالة التي يستحقها الأكراد، لكنه أفضل ما يمكنتي فعله بالنيابة...". بدأ صوته يرتجف، ثم أكمل : "بالنيابة عـن أمير كا... وعن عـائلتي.. سـأذهب قبلكم بيدين ملطختين بـدماء الأكراد، وأطلـب من الشـعب الكـردي المغفرة من خلال تضحياتي وتضحيتي بالر حلة 6-1-4".
انتشر صوت في غرفة القيادة عندما ضغط بيل على الزر الأحمر لإيقاف التسجيل.
حدق إلى وجهه المتجمد على الشاشة أمامه، وضغط زرًا في اللوحة الوسطية. قال بصوت خشنْ: "نعم". مكتبة .. سُر مَن قرأ
 قال بيل: "انتظر، إنني أتحدث إلى مراقب الحر كة الجوية".
 الإلكتروني الخاص بكـاري، تُم ضـط (إرسـال). وضـع الهـاتف بجـوار حاسوبه، وأخفض شاشُة الحاسوب ليتيح لِبن الدخول، لكنه توقف قليُلًا

فكّر في الأمر مرة أخرى ثم فتح الحاسوب متفقدًا بريده الإلكتروني. نقر على

 البريد الإلكتروني مع الفيديو .
همس: "اللعنة"، وعمل على تحديث المتصفح.
لاشيء.

نقرت جو بأصابعها على معصـمها وحـدقت إلى المقصـورة؛ لقـد أدركـت أن
بيل كان يماطل.
عبرت كيلي المطبخ، فقالت جو: "أعتقد أنها عزباء هي الأخرى".

الذي تتحدث عنه، لذلك سألها: "ماذا؟".
أشارت جو برأسها إلى الخلف.
سألها بِن: "حقًا؟".
أجابته: "نعم، سأناديها إن كان وقتك يسمح؟".

عرف بيل أن بِن يقف على الجهة الأخرى من الباب منتظرٌا، وعرف أيضُـا أن جـو

 حدّث المتصفح مرة أخرى، فظل مجلد الرسائل الصادرة على حالي حاله. شُاهدت جو كيلي وهي تحرك شُعرها إلى الجانب ضاحكة. التقطت الشـابة مجلة، ومضـت
 حتى من مسافة بعيدة.

نظر بِن إلى باب غرفة القيادة، نــم عـاود النظر إلـى الشـقراء المثـيرة وقـال: "لا

 ابتعدت فيه عن الأنظار وقال: "في الاستراحة التالية، بالتأكيل، يا وسيطة العلاقات". غمز جو، وفتح الباب ثم دخل غرفة القيادة.

> قال بِأله بيل: "أين كنتّ؟ جو عن الثُرثرة يا رجل".

الإلكتروني مع الفيديو.

سـعـت جـو البـاب يُغلـق تـم يقفل، فاسـتدارت وزفـرت بعمـق، ثـم التقطت الهاتف بسرعة، ونظرت عبر الطائرة إلى المطبخ الخلفي.

 المكدسة بإحكام في الثــاحنة. نظرت جو إلى هؤلاء الغرباء، وتسـاءلت عـن مشيئة

 حاولت أن تعرف من سافر لأنه تلقى دعوة لزيارة أحدقاء، ومن ومن كان ذاهِ اهبَا إلى حفل زفاف، أو جنازة، أو رحلة عمل، أو إجازة، أو حتى عائلّا إلى منزلهـ اختطاف طائرة.
 تهديدًا، بعد أن أطلعها بيـل على الوضـع، هـل كـان من المنصف ألا تخبر الأبريـاء

بالخطر الذي يحيق بهم؟ ولكنها إن أقدمت على ذلك، فستجعل الخطر يحيق بعائلة بيل . ولكن ألّا تستحق عائلات الركاب أن تؤخذ في الحـي الحسبان؟
 أصبح الآن أكثر ارتفاعًا، ولا يمكن تجاهِله يله

 إن أُخبر الر كاب بذلك أنـا
لكن كيف لها بصفتها مضـيفة ألا تخبرهم؟ ألا يفترض بها ألن تمـنحهـم كـل فرصة ممكنة ليحموا أنفسـهم من المخـاطر التي قـد يتعرضـون لهـا؟ لـم يكـن من المنصف إخفاء الحقيقة عنهم، واتخاذ القرار بالنيابة عنهم.

توقف.
أمسكت بالهاتف الداخلي، وفكّرت أن الأمر سيُحل، وسيُحمى الر كاب، ولن تخبرهم بالوضع، فهي لا تستطيع خيانة بيل.
شاهدت المضيفات والمضيفين في المطبخ الخلفي. كانت كيلي تحمل صينية
 المشُروبات، فحسدتهم جو على جهلهمم.
عندما ضغطت على الزر، أضاء ضوء أخضر في الخلف، شُـاهدت جـو زميلهـا
وهو يعبر المطبخ ويلتقط الهاتف.
قال دادي: "خدمة التنظيف".
قالت جو: "مرحبًا دادي، انظر، نحن....".
كبحت نفسها؛ لا يجدر بها قول شيء عبر الهاتف. كانت بحاجة إلى إخبارهما شخصيًا، وأكملت: "استدع كيلي وتعالا إلى هنا، يجب أن نتكلم".

## الفصل السـادس

قرّبت كاري ذراعها من وجهها بحذر خاشيةً أن تنفجر السترة الناسفة. كان الجلد رطبًا لكنه سليم.

 قميص كاري وبنطالها. تردد صدى صرخة الرعب في رأسها، وشعرت بالذنب لأنه ما كان يجدر بها أن تصرخ.

 لذا، عندما انسكب السـائل على جلـدها، أصبحت مستقبلاتها الحر اريـة جامحـة،
 ثانيـة، وبعـدها سـجل دماغهـا الإحسـاس بدرجـة الحـرارة على أنها بـاردة وليسـت سـاخنة. بحلـول الوقـت الـذي اكتشـفت فيـه حيلـة سـام، كانـت المكالمـة مـع بــل قـد انقطعـت بالفعـل . فـآخر صـورة رآهـا كانـت تعـرض زوجتـه للتعـذيب، أو هــذا ما اعتقده.

من فضلك لا تغعل شـئِّا غبيًا يا بيل، أنا بخير. ابقَق قوتيا، ولا تستسـلم. لـم يؤذني. حبيبي من فضلك، لا تستسلم.
لم تكن هذه صالاة بل كانت نداءً، وأملت أن يشعر به بطريقة ما. صدر صوت من حاسوب العائلة.

سأل سام من المطبخ: "هـل فعلهـ؟؟". نظرت كـاري إلى الشـاشـة، وقـد أنـــار
مجلد الوارد الخاص بها إلى ورود رسالة جديلة بها مرفق خخـمّ، وهزّت رأسها.
 الإلكتروني، وعرض الفيديو حيث ظهر وجه زوجها على الشـاشــة، وقـد مـلأ صـوته صمت المنزل. استمعت كاري، لكنها لم تستطع النظر . وبدلًا من ذلك، حدّقّت إلى

ارتشّف من الـُـاي الطازج الـذي حضـرته لـه، ونفـخ البخـار، ثـم ألثقى كيس
 الأطباق؛ لقد تصرف كما يتصرف الضيوف المهذبون.
 النحيلـة الباهتـة ويجففهـا مستخدمًا المنــــفة بإحـدى يديـه، بينمـا أمسـك المفجّر بالأخرى. نظر إلى بنطالها المبلل ورمش، ثمّ نظر بعيدًا واضعًا المنشفة على يـدها
 يهزّ أخته بهلوء، وأخيرًا، صمتَت الفتاة بعـد أن أرهههـا البكـاء، وقـد سـال المخـاط على وجه الصبي حتى وصل إلى القماشة التي تكمم فمه. لقد بكى بشـدة مثل أليز عندما أمسك سام بذراع والدته.
توجه سام نحو الصبي واضعا المنديل على أنفه وقـال: "انفـخ". نفـخ سـكوت أنفه، فطوى سام المنديل، ومسح له شفته العليا.

 بيدين ملطختـين بـدماء الأكراد، وأطلـب مـن الشـعب الكـردي المغفرة مـن خـلال تضحياتي وتضحيتي بالر حلة 6-1-4".
عنـدما توقف الفيـديو، حـدّقت كـاري لفـترة طويلة إلى صـورة وجـه زوجهـا الجامدة. وعندما أشاحت وجهها، وجدت سام ير اقبها.

حدقت إليه، وقد ساد التوتر في الوقت الذي حاول فيه كـل واحـد منهمـا قـراءة

 ولا مع الطفلين. كلا، بدا.. فضـوليّا. بـدا وكأنه يحـل لغزَّا، بـدا أنه يحـاول معرفـة الأماكن التي يجب أن يضع فيها القطع.

قال سام: "عندما أخبرتُ زوجك أن الأمر لم يكن شخصيكا، كنتُ أعني ذلك". بدا سام وهو يتجول في المطبخ وكأنه يفكر في المساحة على ألما أنها عيادة طبية

من نوع ما، ففتح درج الأواني الفضية، وأغلقه قبل أن يفتح درج أواني الطهي. توقف عند الثلاجة وأمال رأسه إلى الجانب ناظرٌا إلى الصور والأعمال الفنيـة التي رسمها سكوت، بعدها بدا مسرورًا عندما نظر إلى بطاقة علامات سـكوت قبـل أن ينحني ليقرأ تقويم العائلة، وأشار إلى تاريخ اليوم.

 بجوار منزلكم قبل ليلتين، مـن الواضـح أننـي أوفقته الآن. أوه، أنـا أيضًا الشُـخص الذي يحلد مواعيد الفنيين، وأنا الذي تحدثت إليك عبر الهاتف، لكنتي لـم أسـجّل موعدك رسميًا. بالإضافة إلى ذلك، اليوم هو يوم إجازتي. حتى شركة كالكوم تعتقد أيضًا أن اسمي هو راج". ابتسم، وبدا جليّا أنه يشعر بالفخر، تم أكمـل: "مـا أريـد أن

 أنها فهمت ما يقوله. عندها، تلاشت ابتسامته بيطء، وهذا ما جعلهـا تتسـاءل عنـ ردّ

الفعل الذي توقعه منها.
 النافذة لبرهة قبل أن يستدير عائُّا إلى الطاولة شابكُا ذراعيه.

سألها: "كاري، هل تعرفين أين تقع إيطالِا؟". في البدء لم تجب، ثـم أومأت بتردي أردف سام: "وماذا عن أستراليا؟".
هذه المرّة، هزت رأسها على مضض إلى الأعلى والأسفل.




كردستان".
شعرت كاري بشيء من الأمل خلف تعابيره الجامدة، ولكن كلما مضى وقت أطول وهي جالسة، ولم تؤتِ بحر كة، زادت خيبة أمله، فهزّ رأسه، وضرب المّ المفجّر بباطن راحة يده.
حاولت التحدث إليه، لكن الكلمات خرجت من فمها المكمم غير مفهومـة.
 مرتين. هل تفهمين؟".
نزع القماشة التي كمبم بها فمها، فسـطـطت قطعـة القمـاش المغطـاة باللعـاب في حجرها. حرّكت فكها، وأخيرًا سألته: "كم...؟"، ثم أكملت بصـوت مبحـوح: "كـم

طفلُ لديك؟".
حدق إليها سام وسألها: "ماذا؟".
رفعت كاري ذقنها مشيرةً إلى سكوت وقالت: "لا أحد يمسح أنف طفـل بهذا
الشُكل ما لم يسبق له أن فعل ذلك".
 غسل الأطباق وينظر عبر النافذة. مرّ بعض الوقت لم يتكلما فيـه، أخيرَّا، استسـلم سـام، واختـار كلماته بحـنـر : "ليس لديّ أطفال، بل أشَقاء. أنا الأكبر بين سته، كنـت في الثامنة عشـرة مـن عمـري

عندما ولد أخي الأصغر، وكنت أخطط لمغادرة المنزل بعد ذلك بوقتٍ قصير . كـان من المفترض أنه...". توقف قليلًا ثم أكمل: "كان لديّ خطط". ارتشف رشفة من الشاي ونظر إلى أليز بحزن؛ كانت تبتسم له.
 والدتي معوقة. صحيح أنها تستطيع القيام بمعظم الأشياء، إلا أنها كانـت تحتـاج إلـي إلى المساعدة. خمسة أطفال، أصغرهم أحمد الـذي لـم يكـن عمـره قـد تـجـاوز الأربعـة أشهر ..."، توقف وهزّ رأسه.

أكمل سام: "لم أُغادر، كنت أعلم أنني لا أستطيع". هزّ كتفيه وأكمـل : "لـذلك الـك

 الإطلاق؛ لقد كنت والدهم".
 وانتظرت أن يعاود الحديث، وعندما فعل، كان الصوته

قال لها: "ثم غادرت". لم يخبر ها أي شيء آلخر أخر . قالت كاري بحذر: "من فضلك، ماذا حصل لهم؟؟".
حرّكُ سام رأسه.

قالت كاري: "أنت تتحدث عـنهم بصـيغة الماضي، مـاذا حـث لعائلتك بعـد
مغادرتك؟".
 بقوة لدر جة أنه خطا خطوة إلى الأمام. نظر إلى كاري والديا
 لقد تجاوزت حدها، وألقت نظرة خاطفة على سكوت وأليز، كانت قلقة بشأن ما قد يفعله سام إذا فقد أعصابه.

شبك سام ذراعيه على صدره بطريقة بدت دفاعية، وقد بدا مجروحما وكسيرًا.
في أي موقف آخر، ربما كانت ستشعر بحاجة أمومية لتهدئته. قال بضعف: "أنا....".

سُـمع صـوت سـيارة تتوقف أمـام المنزل. تناول سـام سـلاحه عـن الطاولـة، وصوّبه نحو المدخل. جحظت عيناه وأخذ يتنفس من فمه، وقد اختفت كل ملام الحنان والضعف التي شهتها كاري قبل لحظة. تحرّك إلى الجانب الآخر من المطبخ ووقف قبالة كاري التي كانتت تجلس أمام الحاسوب في غرفة المعيشة وسألها: "هل يمكنك الرؤية عبر النافذة الأمامية؟".
قالت: "إذا وقفت هناك" . وأشارت بيديها المقيدتين إلى نهاية غرفة المعيشة.
أعطاها الإذن بالتحرك.
في الوفت الذي عبرت فيه الغرفة، سمعت صوت تشغيل محر كُ كبير، وعندما وصـلت إلـى الجــدار البعيـد، اختلسـت النظـر إلـى الجانـبـ الأيسـر؛ لقـــد غطـت
 بي أس) ذات اللون البني وهي تبتعد عن متزل جيرانها.

 قال مشُيرًا !إلى غرفة المعيشُة: "اغلقي الستائر، بسرعة المة".

 غامرٍ عندما وجدت طفليها في مكانهما سـالمين.
 فهو يراقبها وهي تمشي بهدوء نحو مقعدها أمام الحاسوبا من ملامحه أنه مرتبك؛ راقبها لفترة طويلة قبل أن يتكلم.
 أحب الطريقة الهادئة التي تتعاملين فيها مع الوضع".

## الفصل السـابع

## جهّزت جو نفسها وهي نتتظر وصول المضيفين إلى المقدمة.

 المسكينين فكرة عما سيسمعانه.
 مـذهلًا أنــارت شـارته إلى أن اسـمه مايكـل رودنبورغ، لكـن الجميـع في كوسـتال
 يقل عن 115 رطلّا؛ كان من الرعيل الأول في شُركة الطيران، وكان أحد القلائل مـن
 يتألف من ثلاث خانات فقط. كانت كوستال شـركة الطيران الثالثة التي عمل فيهـا منذ أن بدأ مسيرته المهنية قبل مدة طويلة (لم يحدد العام أبدًا). لقد كـان مصـدرًا لا لا ينتهي للمعلومات بالنسبة إلى مضيفي الطيران، والذي لم يجرؤ أحد على التــــــياؤل
 التعامل معه. لكن في كلتا الحالتين، لم يكن لدى بيغ دادي أي مشُكلة.
ردّ بيغ دادئنه جو " "إين كادلي؟" قادمة".

قالت جو: "حسنًا، اسمع، ستحصل أمور مهمة عما قريب... أمور مهمة جدًا، هل تفهمني؟ سأئرح لك بمجرد وصولها إلى هنا، لكنني وإياك المخضرمرمان هنا، لذا سنضطر إلى مساندتها، لأنني لا أعرف كيف سيكون ردّ فعلها". ظهرت كيلي من خلف ستارة المطبخ وسألت: "ردّ فعلي على ماذا؟" ردني أل

قال بيغ دادي وهو يصفق بيديه: "اسـمعي يـا صـغيرتي، لقـد انتهى التدريب،
 يمكن للطائرات أن تطير - من دون مشـاكل - بمحرك واحد فقط، وإِّا وإذا غادر خمسة وسـبعون بالمئـة مـن الأشــخاص على الأقـل هــه الطــائرة أحيـاء، أفنـا أعتبر ذلـك

قالت جـو: "هـذا غير مفيد. حسنـّا، انظرا، نحـن نواجهـ أمرَّا... أنـا.. انظرا، سنضطر إلى..."، تنهدت: "يا رفيقيّ، إننا نواجه وضعًا غير مسبوق".

 بمجرد انتهاء جو، نظرت كيلي بالتناوب إلى كل مـن جـو وبيـي دادي، كمـا لـو

 حقيقـة الوضـع، ســألت كيلـي عـن المـدة التـي مضـت عليهـا وهـي تعمـل مضـيفـة، فأجابتهـا بأنهـا شـهـر ونيـف، عندها أدركـت جـو أن المسكينة لـم تعـرف شــيئُاعــن الإسعافات الأولية ولا عن استخدام أقنعة الأوكسيجين. عرضت كيلي: "سأتابع العمل الخدمي، لا تقلقا بشأن ذلك". حدقا إليها ثم سألتها جو : "ماذا... تقصدين؟".
أجابتها: "أقصل، بينما تتعاملان مع الأزمة، فسأقوم أنا بتقديم الطعام والشا تبادلت جو وبيغ النظرات، ثـم قالت جـو بهدوء: "عزيزتي، اسـمعي. الأشـياء المعتادة؟ المشروبات والطعام والالتسام؟ أنـت تعلمين أنها ليسـت سبب وجو هنا، أليس كذلك؟".
 سأعتني بكل ذلك حتى يتسنى لكما التركيز على الأشياء الأخرى".


قالت كيلي: "سأجمع القمامة، وسأقوم بالخدمة، من الأفضـل أن أكون بعيـدة
عن طريقكما، فأنا جديدة في العمل، ولا خبرة لدي"؛ أنا متأكدة أنتي سأعيقكما".


المغادرة، انزلقت دمعة على خد كيلي، وسقطت على فستانها الأحمر . قالت جو: "كيلي، هذه ليست وظيفتنا، فالخدمة مجرد شيء نقدمه

 سوى شهر. دراسة لا هوادة فيها تليها اختبارات كتابية، وبعدها الإسعافات الأولية، والدفاع عن النفس، وإجلاء مئات الأشخاص عن متن طائرة تندلع فيها النيران، أو
 ويصرخون بالأوامر، حتى اعتادوا على ذلك، وينسقون للبقاء على قيد الحياة.
 والنوبات القلبية، والاختطاف، وقوانين الللوائح الفدراليـة، وخدمـة المشـير الجوي الفـدرالي، والاضطراب، والإرهـابيين، وكـل ذلـك في طــائرة، علـى ارتفـاع تُمانيـة وثلاثين ألف قدم في الهواء، تطير بسرعة ستمئة ميل في الساعة. خمسـة أسابيع مـن التدريب، وفي يوم واحد فقط من تلك الأيام تعلمواعن الطعام والمير والشُراب والضيافيافة. شاهلدت جو المضيفة الصغيرة وهي تكافح لتتنفس، وعلمـت أن كيلي أدركت في هذه اللحظة ماهية وظيفتها حقًا.
نظرت كيلي إلى الجزء الخلفي مـن الطـئرة، وهزّزت رأسـها يمينًا ويسـارٌا، ونظرت إلى كل مخرج محاولةً الهروب. سألتها جو : "حبيبتي، إلى أين ستذهبين؟؟" الهروبي حدقت كيلي إلى مؤخرة الطائرة ولم تجب.
 عنـدما ينتهي كـل شـيء، ونحـن نخـرج مـن الطـائرة في مطـــر كينــــي، فسيضـطر

شــخص مـا إلـى حمـل حقيبتـي لأننـي سأسـحب ذلـك الصـبي الكبيـر" - أشــار


في الفندق".
ونظر إلى كيلي نظرة مفادهـا: "ماذا عنك؟"، انتظرت جـو الـردّ، تُم همسـت
كيلي: "لست مستعدةً لشيء بهذا الحجم، حتى إنني ما زلت في فترة المر اقبة".
حاولـت جـو ألا تضـحك . في لحظة كهـذه، كانـت الفتـاة المسـكينة قلقـة مـن الوقوع في مشكلة مع مشر فتها. قالت جو : "أعلم يا حبيبتي أنك تشُعر ين أن هذا غير منصف، أليس كذلك؟". هزّت كيلي رأسها. أكملت جو : "ولكن هذا هو الحال".
 كيلي دموعها، وأخذت المناديل التي أعطاها إياها دادي، ومسحت أنفها، تُم فركت شفتيها ببعضهما محاولةً الابتسام
تجاهل الآخران بأدب خدها المر تعشُ


قالت جو موافقة: "حسنُّ، حسنُّا إذًا، جـاكُ أنـد غينغرز مـن أجلكـ، وزجاجـة
كاملة من شاردونيه لأجلي، وأفترض أن البقية لدادي".
أكد دادي: "نعم".
قالت جو: "لكن فِي الوقت نفسه، علينا تجهيز الطائرة والركاب المئة والأربعـة
 فلديّ فكرة...".
أجفلهم صوت صدر من الخلف، إنه الر جـل الـذي يجلس بجـوار النافذة في الصف الثاني لجهة اليسار : "اعذروني، كنت أتساءل ما هي الو جبات الخفيفة...؟؟".

قال دادي: "نحن مشُغولون. لقد أنهيت الـدجاج قبل نصف سـاعة، السـكر في دمك على ما يرام". بعد أن أغلق ستارة المطبخ في وجه الرجل الملئه المذهول، عاد دادي

 صغيرة من الشوكولاتة".
نظر الراكب بريبة إلى المضيفين وهو يحمل رقائق البطاطا والزنجبيل قبل أن
يعود إلى مقعده. أغلق بيغ دادي الستارة خلفين الـيا
قال: "حسنُّ، ما هي خطتك يا جو؟".
فكّرت جو في كل المشاكل التي يواجهو نها: هجوم الغاز، وواشنطن العاصمة،



كل شيء.
قالت جو : "حسنًا، كثيرة هي الأحداث، لكن المشكلة التي نحتاج إلى التركيز عليها هي الهجـوم هنـا في المقصـورة. لا نعـرف متى سيـيحثـ، ولـذلك سـنفكر في السيناريو الأسوأ، ونتصرف على هذا الأساس".

يا إلهي، ماذا لو كان البوتولينوم؟".
قالت جو: "كل ما ذكرته يستخخدم في الحـروب الكيميائيـة، من المستحتحيل أن
 جوية تجارية بعد هجمات 11 أيلول، لا أظن أنه يجدر بنا استبعاد أي شيء" قالت كيلي: "لنفرض أن الهجوم كان بواسطة إحدى المواد التي ذكر تها تانها فماذا يمكن أن يحدث لنا إذا استنشقُنا ذلك الغاز؟".
قـال دادي: "ربمـا ضــيق في التـنفس، أو شــلـل عضـلـي، أو ألـم في الـبطن وقيء وإسهال، وربما فقدان الوعي، وتكوّن رغوة في الفم، أو الموت".

قالتت جـو وهي تشـابك ذراعيها: "بالمختصـر، يجـب ألا نستنــقه، أرى أنه يجب توفير أوكسيجين نقي للركاب...". قالت كيلي: "وحدات خدمة الركاب". قالت جو: "بالضبط. كل شخص على متن الطائرة لديه منفذ أو كسـجين فوق رأسه مباشُرة. نحتاج فقط إلى الأقنعة". فتحت الحجرة الصغيرة أسفل مقعدها، وأخرجت الشريحة المعدنية الصنـة الصغيرة

 على أي طائرة. كان الغرض الو حيد منها هو تحرير الأقنعة فوق المقاعـد - يـدويًا،


 الهبوط النهائي، لكن علينا أن نكون مستعدين في وقتٍ أبكر ـ بصر احهة، بأسر ع ما يمكـن. لا نعرف مدى مقاومة الركاب، وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى لو سـارت الأمور بشكل مثالي، وهذا يعني أننا بحاجة إلى البدء في إسقاط الأقنعة بسرعة" البارئ

 للركاب البدء في إسقاط الأقنعة؟ و... هل ستطلبين ذلك آملةً ألا يلاحظوا ذلك؟".
 لا نستطيع إخبارهم بما يحدث". تبادل المضيفان الآخران النظر ات. رفع دادي يـده وقال: "جوزيفينا ما هذا بحق الجحيم؟؟".
قالت جو : "لا يمكننا إخبارهم بأي شيء، سيقتل الإرهابي عائي ائلة بـيل إذا فعلنـا
ذلك".
 فقط بالركض إلى الهجوم بينما نعلم جيدًا أنّه في طريقه إلينا؟" هـ هزت جو جو رأسها وقالت:
"ليست عائلة بيل فقط هي السبب، هناك دخيل هنا معنا على متن الطائرة. هل تذكر؟".
 لتففصص المقصورة، كان هناك سُخصان يتظر ان دخول الحمام في الخلف، ورجل يقف في الممر مع طفله. ما من شيء يدعو إلى الريبة. قالت: "انظر، نحن بحاجة إلى إبقـاء ذلك سرُّا، لا يمكنـنـا أن نخـبر أحـدًا بـأن

هناك خطبًا ما يوشك أن يحدث"
قالت كيلي: "حسنًا، هل نُنزل الأقنعة مبتسمين ونومئ برؤوسنا؟ ونتظاهر بأنه
أمر عادي يحدث دائمًا؟".
تنهدت جو وأخفضت رأسها قائلةً: "أنا أعرف، أنا أعرف. اسـمعا، لـيس لـديّ إجابة عن كل شيء. الشيء الوحيد الذي أعرفه ومتأكدة منه هو أننا بحاجة إلى تلى تلك


لكي يبقوا على قيد الحياة. لنبدأ من هناك، حسنًا؟؟".


 بذهول، ولهث.
قـال: "كيف لنا أن نتسى 4.2.7 مـن بروتوكول إدارة الطبران الفدراليـة بحق

 المeصورة يدويًا من وحدات خدمة الر كاب، وفي حال حدوث انخفاض غير مرجح في الضغط، فسيتمكن الركاب من الوصول إلى الأقنعة".


يفترض علينا القيام به، فمن الواضح ...".
قالت جو : "هذه المعلومة من بنات أفكار دادي ولا أساس لها". عندها انحنى

سألته كيلي: "هل تريد أن نكذب عليهـ؟؟".
قال دادي: "أنا أفعل ذلك دائمًا".
قالت جو: "إنه محق، بما أن الأمر انطلى عليك، فــيـطـطلي على الركـاب، لا أظنهم سيشـكون بشيء. كل ما نحن بحاجة إليه الآن هو إخراج الأقنعة، دعونا نتهي


قول ذلك للر كاب يا رفيقي" ".

قالت جو: "كلنا سنتحدث، لا أحد سيصدر أي إعلان".
سأل دادي: "ماذا؟".
قالت جو: "تذكر بيل، نحـن نحـاول القيـام بـالأمر بشـكل سـرّي، لا يزال بــل
يجري مكالمة الفيديو، والطيار المساعد لا يعرف شيئًا، لا يمكنه معرفة ذلك يلك".
سألت كيلي: "هل يمكن للطيارين سماع إعلاناتنا؟".
 بشكل واضح. وفي حين رغبا في ذلك، يمكنهما تبديل الصوت والاستماع. في العادة لا يفعلان ذلك. لذلك كلما قل الاهتمام الذي نجذبه، كـان ذلك أفضـل . يجـب أن

يبدو ما نقوم به عاديًا، ليس من أجلنا فقط، وإنما من أجل عائلة بيل".
 الكريسماس إلى تجمعات عائلية. لم تكن الزو جات سـيدة هنـا وهنـاك أبقتهن على اتصـال. عنـدما وُـلـد سـكوت، قـدّمت جـو لكـاري مجموعة من مابس ابنها، وأحبت صور سكوت بتلك المكا الملابس. حاولت جو ألا تفكّر في ذلك واستعادة تركيزها ها كان ثيو يعتني بالعائلـة، وبيـل

يعتني بالطائرة.
كانوا بحاجة لرعاية الركاب.

## الفصل الثامن

ضغط ئيو هاتفه فوق ساقه، وشاهد كيف كانت السيارات على الطريق السريع
 رباعية الدفع غير مميزة، ومركز قيادة متنقل من دون نو افذ بنفس درجة الفعالية التي يمكن أن يحصل عليها مكتب التحقيقات الفدرالي. قالـت ليـو للـــائق: "أطفئ الأنـوار وصـفارات الإنـذار بمجـرد خرو
 قادمون، هذه هي ميزتنا الوحيدة، ونحن في طريقنا لإنقاذ عائلة هو فمان". استدارت ليو ورفعت جهازًا لوحيًا يعرض صورة لعائلئلة بيل قد حصلت عليها من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستجاب أعضاء فري الـويق الأسلحة والتكتيكات الذين يعتمرون الخخوذات القتالية الخاصة بمكتـب التحقيقات الفـدرالي بتحريك رؤوسهم إلى الأعلى والأسفل. أكملتت ليو: "اسـم الأم كـاري، والطفـلان همـا سكوت وأليز، سـكوت عشـرة أعوام، وأليز عشرة أشهر. الأم ترتدي سترة ناسفة. يحمل المشتبه به مفجّرَا، ويرتـدي بدوره سترة ناسفة. حسنًا، مـاذا نعرف عنـه؟ إنّه ذكـر، في أوائل العقـد الثالـث تقريبًا، ويعمل في شركة اتصالات واسمه الكامل يبدأ بحرف (س) لكنه لقّب نفسه سام". شعر ثُيو بأن ليو تحدق إليه، عندها تفقد هاتفه ليرى إن ورده شيء جديـد مـن خالته، لكنه لم يجد شيئًا.
واصلت ليو : "هـذه مهمـة استكثــافية فقط، مفهوم؟ سنتشئ محيطًا مناسبًا، ونستطلع ما يجري. سننقل كل معلوماتنا الاستخبارية إلى فريق إنقاذ الرهائن الذي

نتشاور معه، والذي يستعد للانتشـار بينمـا نحـن نتحدث، وإذا الحتجنـا إلى القوة التكتيكية، فسنتظر ها إلا إذا اضطر رنا للتحرك ك".
عدّل ثيو سترته المضادة للرصاص، وشعر أنه في غير مكانه، وبمجرد وصـول فريق إنقاذ الرهائن، سيزداد هذا الشُعور. كان ثيو مجرد عـميل ميداني، ولم يكن مـن
 القوة التكتيكية في مكتب التحقيقات الفدرالي مدرّبة للتعامـل مـع المواقف شـديدة
 بين الطائرة والأرض. تأكدت ليو من أنه فهـم ذلك. عند الخروج من الطريق السريع، أُوقف عمـل صفارارات الإنـار والمصـابيح الوامضة. لم يؤدِ الصمت المفاجئ إلا إلى زيادة شُعور ئيو ورفاقه بالترقب. قالت ليو لمجموعـة الاتصـالات الخاصـة بها والتي تربط جميع الو حـدات: "الموقع، من فضـلك". أرسـل سُـخص مـا في العربـة الخريطة الرقمية إلى جهازهـا اللوحي، والتي درستها باستنكارٍ متزايد. قالت ليو: "إنه مكان سيئ بالنسبة إلينا. أحد أحياء الضواحي احي في بلايـا ديل ري قبالة مانتشستر. تحيط المنازل بمنزل هوفمـان مـن الجوانـب الثلاثــة. هنـاك مسـاحة

صغيرة جدًا في الفناء الخلفي أو الجانبي لنعمل فيها".
أكملـت: "الجبهـة مكشـوفة للغايـة، ستقترب و حـدة ألفـا مـن الشـارع الثالـث والثمانين بشكل مستقيم. أريد من وحدتي برافو وتشـــــيرلي، أن تكـون مركبتيكمـا في
 يلتقي الشـارع 83 بسـاران. بمجرد أن تتمركزا، أبلغـاع عـن الأمر، واستعدا لطلبـات


 والعملاء في وحدة ألفا توجههم إلى لينكولن، وتوقفوا عند الإشارة الحمراء بانتظار

الانعطاف إلى مانشستر. نظر يُيو عبر النافذة إلى عائلـة كانـت تغـادر مطعمْا؛ فتح صبي في سن المر اهقة الباب خلفه، وكانت والدته تتبعه، ومعها علب الطعامه و وكـان الأب ينظف أسنانه بعود أسنان، بينما كانت الأخت الصغرى خلفهم وهي تتراقص أثناء خروجها من المطعم.
تحول ضوء إشارة المرور إلى الأخضر وتقـدمت المركبـة. هنـا تـــاءل ثيو إن أكل آل هوفمان في هذا المطعم، ربما كانوا بالأمس مثل هــه العائلـة عنـدما غـادروا المطعم بسعادة وهم لا يدركون ما الذي ينتظرهمـ.
 تشُارلي ومركز القيادة عن الشيء نفسه.
 الرباعي، وتوقفت عند الجهة اليمنى من الـُـارع.
تمتمت ليو بكلمة بذيئة، فاستدار ثيو ليرى ما يحدث وفـي ونهم على الفور. قالت ليو : "تَّا، لا يمكنتا رؤية شيء، سنضطر إلى التحرك ك إلى مكان أقرب بكثير مما كنا نظن. الساحة الأمامية فيها شُـجرتان وبعض الـُـجـيرات، تكفي فقط لإخفاء شخصين، وربما ثلاثة على الأكثر". صدر صوت: "لا داعي للقلق، وحدة برافو مستعدة". كانت وحدة برافو خلف المنزل على بعد تُمـانين ثانية، ويمكنها الوصـول إلى الفناء الخلفي لمنـنـل هوفمان إذا مرواعبر فناء الجيران. يبدو أن هناك العديد من الأشُجار الكبيرة ومبنگى صغيرًا، في عقار آل هوفمان ربما يستخدم المبنى الصغير ورشة أو مستوعـا
 صدر صوتٌ ما: "أربعة، وربما خمسة".

أومأت قائلة: "لتتقدم وحدة برافرافو" ". صدر صوتٌ ما: "عُلم، سنتقدم الآن". قالت ليو : "ماذا لدى وحدة تشارلي؟".

صدح صوت لاهث عبر الخط: "تحن في الخلف، نتجه غربًا سيرًا على الأقدام يا سيدتي. سيتم تقييم دخول الفناء الجانبي بمجر دو وصولنا هنا لـناك" الـي


 الستائر مسدلة. إذا كانت مفتو حة، فلا توجد طريقة للاقتراب من دون أن يكونوا فيا في
 فيها.

صـدر صـوت خافـت: "وحـدة برافـو في مكانها، ولكـن الرؤيـة معدومـة، كـل
النوافذ في الخلف مغطاة بستائر".
قالت ليو : "روجر، ابق مكانك. وحدة تشّارلي. أريد..."."


شرقُا سيرًا على الأقدام، ويبدو أنه بمفرده، ويبدو أنه يتنقل من منزل إلى إلى آخر ".
 الباب الأمامي للمنزل القريب من منزل عائلة هوفمان. بعد أن طرق الباب، فتحت


 من الحافظة الخاصة به العبارة نفسها التي كتبت على جانب وحمراء: "توم كامبل مرشح الكـونغرس!". توجّه الر جـل إلى المنزل المجاور لمنزل لآل هوفمان.
قالت ليو: "اللعين، يجب أن نوقفه".



كلمات (فريق الأسلحة والتكتيكات الخاص بمكتب التحقيقات الفدرالي) مكتوبة باللون الأصفر الفاتح على ظهورهـم.

قالت ليو: "روسو".
أجاب: "سيدتي".
"تجرّد من جميع معداتك الآن. ستتدخل".
تحرك العميل روسو بسرعة - قد يستغرق التخلص مـن معداتـن عـد

 البريد.
قال ثيو وهو يضغط يديه على الزجـاج: "علينـا أن نو قفـه، لا يستطيع الصـود إلى هناك، إنه أمر في غاية الخطورة".
قالت ليو: "لديّ خمسة عملاء في الداخل، وليس لدينا فكرة عما نتعامل معـه، هل تريد أن تكشفهم؟ روسو، تقدم".
شاهد ثيو العميل وهو يتصـارع مـع الأثـرطة والربطـات، فمـن المستـنحيل أن ينتهي في الوقت المناسب. جال ثيو بعينيه في أرجاء السيارة إلى العملاء الذين كانوا ير اقبو ن زميلهم وهو يتجرد من معداته؛ لم يصـدق يُيو ذلك. سـيرن الرجـل جـرس
 من العملاء فهم ذلك.
إما أنهم لم يفهموا ذلك أو أن الأمر الذي تلقوه بـالجلوس والانتظار أعمـاهم عن الموقف الحرج. نظر ثيو إلى معداته، لديه فقط سترة مضادة للرصاص. فتح
 بسلسلة من الكلمات البذيئة المكتومة عبر الزجاج، لكـن يُيو تجاهلها وهرع نحـو منزل هوفمان.

## الفصل التـاسع

وضعت أداة الفتح اليدويـة في مكانها وضـغطت. انقلبت لو حـة السقف إلى الأسفل، وسقطت أربعة أقنعة أو كسجين.
 شُكوكه، وهو يشابك ذراعيه، وإلى جانبه زجاجة جعة فارغة وكيس من الرقائق.

 يحدث ذلك، وفي هذه الحالة حسب بروتو كول إدارة الطيران الفدرالية...". بـــأت جـو في الصـفـ الأول مـن الدرجــة الأولـى، وبـــأ دادي مــن منطقـة

 حتى يتمكنوا من تكرار العملية مع الصف التالي مرة أخرى.
 الطاقم سيحدد مدى خطورة الوضع. إذا لم تككن هـذه مشُكلة كبيرة بالنسبة إليهمّ، فلن تكون مشُكلة كبيرة على الإطلاق. لـم يكونوا يتلاعبون بالر كـاب، لقـد كـانوا يديرون ببراعة تصوررًا كان في مصلحة الطائرة. بصفتها مضـيفة طيـران وأمْـا لطفلين، أدركـت جـو أنهـه مـا مـن فرق كبير بـين

فإخراج الأقنعة هي الخطوة الأولى والأهـم؟ إخـراج الأقنعـة وإتاحتها حتى يتمكن الركاب من حماية أنفسهم عندما يحين الوقت.

الخطوة الثانية: التعامل مع الارتباك والمقاومة الحتميين.

والثانية.
الخطوة الرابعة: القتال للنجاة من الهججوم الفعلي.
الخطوة الخامسة: إخلاء الطائرة عند الهبوط في مطار جون كينيدي.

التحكم فيها بين تلك الخطوات.
بـدأت الأقنعـة الصـر اء المتدليـة تمـلأ الطـائرة حيـث كان المضـيفون الثلاثـة



 شيئًا لم يحدث. شعرت أنها مطاردة، كما أدى الشُعور الزائف بالحيـاة الطبيعية إلى تفاقم التوتر.
قفز كل شخخص من المسافرين عند سقوط القنـاع على الرغم مـن أنهم كـانوا يتوقعون ذلك. شكر الركاب جو بعد حصولهم على الأقنعـة، وكأنها وضعت للتو مقبلات الدجاج الساخنة أمامهم. كانوا مرتبكين ومتوترين، لأسباب مفهومة. لكـن الأهم من كل ذلك أنهم امتثلوا الها. افترضت جو أن الأمور ستسير على هذا النحو، فالمسـافرون هـون هـم مجرد عينة عشُوائية من عامة الناس؛ عدد قليل من المتسكعين ونماذج أخرى، ولكنهم بشـكل عام، قطيع من الأغنام.
 المسافرين، وتفكر في مـن سـيكون - الشـخص القـادر جسـديًا -على المسـاعدة في حالات الطوارئ. ستفكر في هؤلاء الركاب الذين سيشكلون بؤزًا للتوتر عندما لا

يتعاونون. لكنها كانت تُبحر أيضًا في عـالم أسئلة مثل: حسـنَا، إذا حــث شُـيءما، فمن سيكون مصلر الكوميديا؟ من ستكون ملكة الدراما؟؟ من هو المتمرد؟ من هـو البطل فكّرت: "كنت أعرف ذلك"، وهي تشاهد امر أة تقتحم الممر وقد بقي زوجها في الخلف وهو يمسك بطفل رضيع. قالت المرأة لجو بطريقة اتهامية: "لديّ طفل". نظرت إليها جو، وقالت: "رائع، تهانينا".
 طفلي بعد حدوت هذه الأشياء" - أشارت إلى الأقنعة - "ستخيفه مدى الحياة" حاولت جو عدم النظر إلى الزوجين الشـابين اللذين يحملان طفلهما، وقالت: "سيدتي، أنا آسفة لأنك وجدت هذا مزعجًا. لسوء الحظ، تملي السياسة....".
قالت المرأة: "لا يهمني ما هي السياسة".

قالت جو : "حسنّا، إن إدارة الطيران الفدرالية هي من تفرض ذلك. هـا مـن
أجل سلامة طفلك".
قالت المرأة وهي تنحني إلى الداخل: "أنا أقرر ما هو الآمن لطفلي". حاولت قراءة الاسم الكامل لجو وفالت: "جو ماذا؟". قالت جو: "عفوَا؟".
قالت المر أة: "ما هو اسم عائلتك يا جو؟؟ سوف أدوّنه". قالت جو: "أريـد أن أتأكد أنني أفــمـ قصـدك، هـل ستكتبين لشـركة الطـيران

 ز. هل تريدين البريد الإلكتروني للمشرف علي أيضًا؟ يمكنتي كتابة كل هذا لـكِ إذا كان ذلك سيساعدك. أريد حقًا التأكد من وصول هـنـه المعلو مـات إلى الأثـخاص

زمّت المر أة شفتيها وقالت: "كيف تجرؤين على...؟".
قال الرجل الجالس على المقعد المجاور للزو جين الشـابين: "آه، اصمتي أيتها
السيدة. إنها تقوم بعملها".
قالت المرأة: "لا أسمح لك. ..".
قال الرجل: "ابنك لا يزال يبلل حفاضه، فهو لا يعرف حتى مكان أنفه". قالت المرأة: "طفلي...".
قال بيغ دادي: "سيدتي، رضيعك الحبيب عـاد إلى هنـاك متسـائلا عـن سبب صراخ والدته على النـاس. أرجـوك عـودي إلى مقعـدك، وأبلغيه بالأخبـار السـارة،


يضطر أي شخص آخر لتحملها".
قالت المرأة: "سيتوجب عليّ..."
قال دادي: "كلمة أخرى وسأستدعي السلطات".

t.me/soramnqraa
قالت: "ولكن...".

قال: "كارين، أقسم بالش".
قالت: "اسمي جانيس".
قال دادي: "ولكن هل هو حقَا كذلك؟".
 قال دادي بصوت عالِ بما يكفي حتى تسمع الصفوف المجاورة: "لا تقلقي، لن أكافئ هذا السلوك. الشيء الوحيد الذي ستحصل عليه هو مراهقَ مختل. جـو، الطائرة في الخلف امتنلت لبروتوكول إدارة الطيران الفدر الية. قالت جو قبل أن تنحني وتخفض صوتها: "ممتاز، شـكرًا لكك. هـل يو جـد أي
شخص مثير للشكوك؟".

بجانب الممر، خلفي بصفين".

استدارت جو لترى خلف بيغ دادي. ألثت نظرة سريعة على الرجـل وقالـت:

قال دادي: "طويل فقط؟؟ عندما ذهب إلى الحمام كان عليه أن ينحني".
قالت جو : "ما المريب فيه؟".

هزّ دادي رأسه وقال: "إنه مجرد حدس، لقد علّقت أنـا وكيلي في الواقـع على طاقته الغريبة قبل أن تخبرينا بأي شيء".
أومأت جو برأسها وقالـت: "سـنبقي أعينـا عليـهـ أرسـل كيلي، سـأتحقق مـن
وثائقه حتى نتمكن من البحث عنه عبر غوغل".
توجه دادي إلى الخلف بينما أنهت جو الصفوف القليلة الأخيرة التي سـارت
بسلاسة. كانت على وشـك الانتهاء مـن المجموعـة الأخيرة عـندما ظهـرت كيلي
خلفها.
قالت كيلي وهي تنظر إلى مقدمـة الطـئرة: "ــم أكـن أعرف أن ريك رايـان في الدرجة الأولى".
نظرت جو إليه، ورأت طفلًا يجلس بجوار بار النافذة في الصف الثاني متكئًا على جدار الحمام، يتفحّص هاتفه. لم يكن طفلًا حقًا . ربما كان في منتصـف العسُرينات

لكن القبعة الصغيرة والقلنسوة والوشوم أوحت لها بأنه أصغر من عمره. اعتقدت جو أن أولئك الذين يعرفون الموضة يعتبرونه عصريُّا وأنيقًا. قالت جو: "هل يفترض بي أن أعرف من يكون؟".
قالت كيلي: "لقد حصل على قرابة عسُرة ملايين متابع على إنستغرام" سألت جو: "لماذا؟". هزت كيلي كتفيها.
سألت جو: "ولكن ما الذي اشتهر به؟ ماذا يفعل؟". قالت كيلي: "في الحقيقة، لا أعرف، إنه ...".

عندما لاحظ ريك أنهما يراقبانه، لوّح لهما.
همست جو لكيلي وهما تمشيان: "إياكِ أن تتجرئي على طلب توقيعه". سألته جو: "سيد رايان، هل كنت بحاجة إلى شيء؟".


 وأربعون تعليقًا.
تمتد لـدت كيلي: الصورة "اللعنة". منذ ست دقائق فقط.

قال: "لقد نشرت هذا على إنستغرام، وشرحت ما يـر يحـد
يكتبون لي: يا صاح، هذا ليس صحيحًا".
نظرت جو إليه وقالت: "ما هو غير الصحيح؟".
قال: "هذه الأشياء عن بروتوكول إدارة الطيران الفدرالية. يقول الناس إن هـذا
غير صحيح. أقصد الذين يعملون في شركات الطيران" الـوني
ارتبكت جو ونظرت إلى كيلي التي لم يكن لديها ما تقوله على ما يبدو . قالت جو : "سيد رايان..."، لم تكن متأكدة تمامْا مما ستقوله بعد ذلك فـلك فجأة،

رنّ جرس عبر المقصورة. إنه نداء من الصف العاشر.
أكملت جو : "أنا آسفة سيد رايان. يجب أن نرد على ذلك، لكنتـا سنعود فورًا
للشرح".
همست كيلي: "ماذا نفعل؟ تبّا، تبّا، تبًا".

 نحن فقط بحاجة إلى بعض الوقت". بـدت جـو وكأنها مسـيطرة بشـكل تـام، ولكـن

عندما ذهبت لإطفاء ضوء النداء في الصف العاشُر، لاحظت أن يدها كانت تر تجف، وقالت للرجل في المقعد الأوسط: "نعم سيدي". قال وهو يشير إلى التلفاز المعلق على ظهر المقعد الذي أمامـه: "نعـم، أود أن أعرف ما هذا؟".
نظرت جو إلى الشـائة. كان يشاهد الأخبار، وعلى الشـاشة كانت صورة ريـك رايان التي يبدو أنها أصبحت مُتداولة على كل وسـائل التواصل ومحطات التلفـاز.
 العدد مع تبديل الركاب للقنوات. وتقريبًا على الفور، بـدأت الصـا الصـورة تظهر في كـل مكان.

امتلأت المقصورة بتمتمات الشُك والمعارضة، وتبدل مزاج الر الركاب.


وازدادت الأصوات الداعمة للرجل.
التفتت جو لتلقي نظرة على كيلي التي كانـت تنظر إليهـا بالمعابـل، وبـدا جليُّا أنهم أخفقوا في مسعاهم.
فتحت جو فمها لتتكلم، ليس لأنهاعرفت مـا ستقوله، ولكـن لأنها اضطرت لقول شيءء ما.
قالت: "حسنًا، رجاءٔ أصغوا إلي جميعًا".
قاطع كلامها صوت رنين جرس لثلاث مرات متتالية. استدارت جـو ور وكيلي
إلى الخلف لرؤية الضوء الوامض فوق الحمام يسارًا. جهاز إنذار الحر ائق، حريق في الحمام.

## الفصل العاشر

كان الرجل يمضي في طريقه إلى منـرل عائلـة هوفمـان، ولكـن قـــلـ أن يـتمكن
 سماعتين في أذنيه غافلًا عن أي شيء خـي خارج عالمهـ

 يندفع إلى المتزل في الوقت نفسه، فستفشل العملية برمتها. غاب الر جل عن الأنظار، واختفى خلف الشُجرات الـو الطويلة في الفناء الأمامي.



 صلى ثيو ألا يكون أحد في المنزل. طرق الر جل على باب منزل هوفمان، بينما انتزع ثيو كرسيًا من مجموعة أثاث الفناء، وسحبه نحو اللياج الذي يفصل بين الفناءين. وقف ثيو على الكرسي، فظهر رأسه وكتفاه فوق السياج.
كان الر جل يخفض رأسه، وقد أولى ثيو ظهره؛ ربما كان ينظر إلى هاتفه. لوّح ثيو بذراعيه بلا فائدة. بحث الرجل عن حر كة داخل المنزل، لكن النو افذ كانت كلها

مغطاة بالستائر .
قال الرجل: "حسنًا، أتحدث إليك لاحقًا"، وعاد إلى الباب. كان ثــيو الآن في

محيطه، ولوّح بذراعيه بقوة أكبر . لم يرغب في إحداث أي ضـجيج، لأنه كـان قريبًا جدُّا من المنزل، لكن الرجل لم يلحظ وجوده. مدّ الرجل يده إلى حقيبته، وسقطت كومة من النشرات على الأرض.
دار ثيو على الكرسي ونظر إلى الفناء. كان هناك أك أسفل السياج إلى يسـاره سـلة


 اللون انتباهه، فأدار رأسه إلى اليمين، وتجمّد عندما رأى ئيو على الجانب الآخر من



 يصلي أن يكون الرجل قد فهم ما يحاول قوله.
 في فتحة البريد وهـمّ بـالوقوف. حـرر يـده التـي كانـت تتبـت غطـاء فتحـة البريـد ممـا أحدث صوت ارتطام.
دفع الانفجار بئيو إلى الخلف، كان آخر ما رآه قبل أن تغطيه كرة لهب برتقالية اللون أُطلقت نحو السماء، وتكوم في فناء منزل الجيران.

## الفصل الحادي عشر

انسوا أمر أقنعة الأوكسجين، انسوا أمر أي هجوم كيميائي، ستتحطم الطـائرة بجميع الأحو ال إن كان هناك حريق على متنها.


 الإرهابيين البديلة. أسرعت الخطى.

 حدقتا عينيها لأن المقصورة كانت معتمـة، وبحثت عـن أليا أي أثر لتسرب
 أنفها في محاولة منها للاستعداد لتلقي رائحة حريق، لكنها لـم تشتس شيئًا . باتخـاذ
 الحريـق الهالونيـة والقفـازات المضـادة للحر ائق: كانـت مطفـأة الحر ائق الهالونيـة الأولى والقفازات المضادة للحر ائق أسفل المقعد رقم 2 لجهة اليسـار بـالقرب بـر مـن
 ليساعدهم الهّ إن احتاجو ا اللى أكتر من اثنتين.
انحنت جو عند وصولها إلى الباب في محاولة منها للاستماع لمـا كان يجري خلفه. لم يكن هناك شيء سوى الصمت. مدّت ذراعها اليمنى بتردد، ووضعت ذراعها لــيا

اليسرى بحذر على سطح الباب. لقد كان الباب باردًا. لمست الباب من الأسفل أيضًا،



في محاولة جو الاستعداد للأسوأ ومضت عيناها عدة مرات وتنفست بعمق. أدارت المقبض، وفتحت الباب قليلًا في محاولة منها لإدخال أقل قدر ممكـن مـن الهواء. انحنت إلى الأمام قليلًا بقدر ما استجمعت من قوة، ونظرت إلى الداخل . عندما


 المرحاض عندما سمعت أحدهم ينادي باسمها.

 خروجها من الحمام.
قال: "على الرحب والسعة، أرجوك ك لا تؤذيني". انتزعت جو علبة الشُامبو الجاف من يده. "هل أنت من أطلقت إنذار الحريق؟" "أعتقد أن ما فعلته سينقذك من الر كاب الغاضبين".
"دادي، أقسم إنني...".

رؤوسهم.
انتزعت جو الهاتف المعلق على الحائط وقد اتقدت عيناها غضبًا، تُم نظرت باتجاه بيغ دادي، واحتدّ صوتها وهي تتحدث إلى الطيارين. "إنذار خاطئ أيها الطياران".

بدا الارتياح على وجه بيل؛ لم يعد شَاحب اللـون، وتـدفق الـدم إلـى بـاقي أطراف جسده. اتخذ الطياران وضعًا رأسيًا للحماية عندما انطلق صوت إنذار الحريق في غرفة القيادة مصاحبا للزر الأحمر الوامض وقرأأعلى اللوحة الحمـام/ التدخين/ الحريق، وهذا ما جعل رقبتيهما تؤولمانهما. لا تز ال قدما بِن مغطاتِين بطعام العشُاء.
 يحـدث في الخلف. فك حزام الأمـان، ونض كمـا لو كـان سيتخلى عن مقعـده، وسيندفع إلى المقصورة للمساعدة. لاحظ بِن ذلك، وألقى نظرة خاطفـة على بيلـ، لكنه اسستمر في قراءة القائمـة المرجعيـة والبروتو كول لحالـة الطوارئ، ولكـن هــا الأمر من اختصاص بيل.
تكلم بيل عـبر الميكرفون: "ومـا هـو الــبـب وراء ذلك؟؟". لكنـه تنحنح أولًا
لتغطية الارتجاف في صوته.
أخبرت جو الطيارين أن هناك امر أة كانت ترش من علبة شــامبو جـاف. حرّك
بِن عينيه، ووضع رأسه بين يديه.
"أنخريها بأننا نعاني مما أقدمت عليه".
 يا رفيقيّ؟" . نظر بيل إلى بِن الذي هز رُ رأسه قائلَا: "شكرُا يا جو أعتقد أننا بـخير هنـا، هل تحتاجون أي شيء يا رفاق؟"
أجابت بطريقة لا يمكن لأحد آخر فهمها غيره: "لا، فالأمور جيدة. لا يوجـد
شيء يمكن الإبلاغ عنه هنا".
عضّ بيل شفته. أراد أن يصيح عبر الميكروفون ويطلب آخر المستجدات ألات من ابن أخت جو. لم يكن هنـاك أي اتصـال مـع عائلته منذ أن أنهى سـام الاتصـال بــ بـهـ ملأت الاحتمالات المرعبة ذهنه بسبب قلة المعلومات لديه. شُكر بيل مضيفة الطيران الرئيسية وأنهى المكالمة. سمع نفسه يقول لمساعده: "يمكنتي التتحكم والاتصـال بمر اقـب الطائرة الإلكـتروني المركزي". ورأى يديـه

تضغطان على الأزرار الصحيحة على الشاشـة أمامـه حتّى اختفـت كلمـات الإنـذار

البرمجة زمام الأمور. عمل على على الطيار الآلي؛ لكنه بقي مسيطرٌ اعلى الوضع.

قالت جو : "لا مزيد من المماطلـة" - وسـحبت المضيفينين إلى المطبخ بعيـدُا عن الركاب - "لقد ضللتما الحقيقة بــول بعـض الأكاذيـب، وأطلقتمـا جهـاز إنـذار الـدخان اللعـين. انكشــفت الأكاذيـب، لكنتـا لـن نتجو مـن هـذه المصيبـة علـى هــذا المنوال وبمفردنا. علينا الآن أن نقرر كيفية التعامـل مـع هـذا الأمر، ومـاذا يتوجـبـ علينا إخبارهم".

## أيّدها دادي قائلأل: "أوافقك الر أي، علينا المضي مع الحقيقة".

 طفلًا رضيعًا وهو يرتدي لباس الأطفال اللطيف. ضمّ دادي يديه تحت ذقنه كما لو كان يصلي، أو ربما كان يمنع نفسه من صفعها، هذا ما ما بدا أنه يريد القيام به. تحدث وهو يطبق فكيه بقوة: "جو، اشُرحي لي مـا الـذي تفكـرين بـهـ لأن مئة وأربعة وأربعين شخصًا سيصدمون بهجوم من غرفة قيـادة الطـائرة، وهـذا الأمـر لـن تكون نهايته جيدة، كما يحصل في الأفلام التي نشاهدها، أرى حشُودًا غاضبة، أرية أراهم ينقلبون علينا، أراهم يتولون زمام الأمور، أراهم يحاولون الون اقتحام غرفة القيادة". أششارت جـو إلى معدمـة الطائرة حيـت بـاب غرفة القيـادة المغلق، والمقـاوم

للرصاص.
قالت جو: "تعلمان أنه لا يمكن لأحد تحطيم ذلك الباب".
 أبقينا هذا الأمر سريًا عن الركاب وهاجمهم أحد ما، فلن يكون هناك أي احتمـال في أن ينتهي الأمر بشُكل جيد بالنسبة إلى أي منا". "لكن ماذا سيحصل إن عرفوا أننا نعلم".

كرر دادي بصـوت أكثـر ارتفاعًا: "مـاذا سيحصـل إن عرفوا أنـنـا نعلـم؟ جـو،
 بسرعة خيالية عبر الإنترنت، أعتقد أن أمر نا قد فُضـح". "لكن عائلة بيل...".
لكم دادي طاولة المطبخ ما أخاف المضيفتين، ثـم قـال: "ومـاذا نحمـل على متـن



 أن الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه، لكنها ستتحمل مسؤولية الأمر الآن. شـعرت

 وطفليهما، وأنها ستتحمل طوال حياتها وزر موتهم. تنفستٌ بصعوبة في محاولة منها للتغلب على الثقل الذي يضغط على صدرها.

 لقد أقدم على مخاطرة كبيرة، ولكنها مخاطرة محسوبة، والأمر مشابه بالنسبة إلينا، ولكـن علينـا أن نتختار، فمـن واجــب بيـل العنايـة بالطـائرة، ومـن واجبنــا الاعتنـاء بالركاب".
فكّرت في ما قاله لها بيل: هنه معصورتك قالت بهلوء: "هذه مقصور تنا".
 متفقان، وضعت جو رأسها بين يديها وتنفست بعمق ثم قالت عندما أطلقت زفيرها الأخير : "ليس عليهـم أن يعرفوا ما يحصل على بـلى الأرض"

وضع دادي يده على كتفها، وربت عليها قبل أن يقول: "أتفق معك" أخيـرًا، تـدخلت كيلي وعبّرت عـن رأيهـا: "هـل أنـا مخطئـة أو أنـه يجـبـ ألا

نخبرهم أن الأوكسجين سينفد بعد انتتي عشرة دقيقة؟".

لا شيء عن الأوكسيجين، ولا شيء عمما يحصل على الأرض"
فكرت جو وقالت: "دادي، هذه هي الحقيقة. ما قلته للتو عن الأشياء الخار جا
عن السيطرة. هـذا بالضبط مـا يحتـاجون إلى معرفــه. يحتـاجون إلى معرفـة أنه لا لا
يو جد شيء يمكنهم فعله حرفيًا".


 ما سيحصل للر كاب الذين لا يمكنهم فعل شيء سوى الوتوق بالطيار الذي وعدهم بإبقائهم آمنين وأنه سيهبط بالطائرة بخخير وسلامة" سألت جو: "أتقول إنْم سيقتحمون غرفة قيادة الطـائرة؟ حتّى إن استطاعوا، فما الفائدة؟ لا أحد يستطيع أن يحلق بالطائرة". ثّمّ انتظرت ردًا من أحدهم.
 تكمن في الوثوق ببيل. فتحت جو فمها وانفجرت غاضبة: "للقضاء على الإرهـابي؟
 يمكن أن يحصل إن أصاب شيء ما بيل، أنت محق يا دادي، لم يعد الأمر يتعلق بنا،

 ببيل هو الوسيلة الوحيدة التي تجعل الطائرة تبط بسلام".


لكن هناك مشكلة واحدة لا تز ال قائمة: كيف سيفعلون ذلك؟
 يتمكنوا من تقديم أي مسـاعدة شخصـية للر كـاب. إذا سـاروا صـفًا تلـو الآخـر، فإن الارتباك والمعلومات الخاطئة من شـأنها أن تتتشر من خلال هذا هـا النوع من التواصـل

 لكن لم يكن لدى جو أي فكرة عن كيفية تحقيق ذلك.


"يا جندب، هل لديك ما تقولينه؟".

نظرت كيلي إلى الأرض قبـل أن تنظر إلى بيـغ دادي، وبـدت ملامـح وجههـا
 الواقع، نعم. يا رفيقيّ، أنا أعرف بالضبط كيف يمكنتا إخبارهم"..

## الفصل الثانبي عشر

كـان الضـجيج في رأس يُيو أشـبه بصـوت الأبواق، يعلـو تـارة ويـنخفض تـارة أخرى. اشُتدت أو جاع جسمه مع ارتفاع الصوت. سمع صوت انبعات بوق، وشُعر


المغمضتين.
 رؤوس العشب البارد شفتيه عندما فتح فمه، وشعر باستحالة التنغس، ثـم فتـح فمـه

آملًا أن يكون ذلك كافيًا.

 سيطرت عليه موجة من الألم نحّت الأسئلة جانبٌا - نعم - بدا أن هذا ما عليه فعله.
ثيو .
 سمع الشُخص يكرر اسمه، لكن بشُكل أقرب هذه المرة. ذكرته تلك الكلمة بشـيء ما. شعر أن عليه معرفة الإجابة عن ذلك السؤالن. فتح عينيه، لكنه أغلقهما بسرعة. بدا الضوء الذي غمره و كأنه سيفصل داخلـه عن خار جه. بدأ يتفحص ما كان هناك في ظلام عينيه المغمضتين وهو مستلقٍ هن هناك
 للعالم الخارجي بالدخول. رأى الناس ير كضون نحوهه، وسيارة إطفاء وقد أخر جت خر طومها، إضافة إلى أرجو حة تتدلى من شدجرة محترقة.

أدرك أن الضجيج هو عبارة عن صافرة إنذار . وصلت سيارة الإطفاء لإخماد النـار


جو. اندفع كل شيء في الحال، واختفى ألمه كما لو أنه لم يكن يشعر بهـ

 تمتم العميـل عنـد رؤيـة ذراعـه اليسـرى التـي كانـت تــدلى، ولا شـك في في أنها
 "أنا بخير . ماذا حدث؟ أين هم العملاء...؟؟".

تدخلت".
"وهل خرج الر جل؟؟".

أجابت حر كة رأس العميل على سؤاله.

أحد من زملائه، ولا شخخصًا بريئًا، ولا مُطاردًا.
كانت خسارة الر جل حياته كافية لتدمره، ماذا كان سيحصل لو لو ألنه لم لـو تأمر ليو
 المرة الأولى التي تسلك فيها وظيفته منعطفًا مأساويًا، وكان مـن الممكـن أن تكـون

 لإيقاف الجزء البشري منهم.
قال العميل الآخر: "لقد أتينا إلى هنا بأسرع ما يمكن، وفعلت أكتُ مـن أي منـا للوصول إليه وإلى عائلته. لا تلم نفسك يا ثيو .
 المضي قدمًا، أينا يكن الأمر .
"ساعدني على النهوض".

 النيران التي دمرت منزل عائلة هوفمان، المنزل حيث كانوا يأكلون وجبـات العشـاء العائلية، ويشاهدون الأفلام، وحيث أخذدت الطفلة قيلولتها. "ستؤلمك ذراعك جدًا، هل أنت متأكد من أنك لا تريد أي مخلدر؟".

أومأ ئيو برأسه.
 الميلاد، اعتاد بيل أن يعلق الأضواء الاحتفالية داخل المنزل وخارجهـ

 وشاهد المنزل يحترق.
 ذنب لهم إلا أنهم تواجدوا في المكان والزمان الخاطئين.
 ذريعاً في أداء مهمته، اقتربـت ليو مـن سيارة الإسععاف، وأقسـم ثيـيو أنه رأى القلق

يومض على وجهها، لكن تلك المعالم تلاشت بالسرعة التي أتت بها. قالت وهي تنظر إليه من الأعلى إلى الأسفل: "أنـت محظوظ لأنـك لا تزال

على قيد الحياة". التفتت إلى المسعف وسألته: "هل سيكون بخير؟"
 بالأشعة السينية لذراعه. عدا عن ذلك، ليس هناك سوى إصابات سطحية".
 قالت ليو بصوت بارد ومنخفض: "لكنك وضعتنا جميعًا - والمهمة - في خطر ". حافظ يُيو على التواصل البصري، ولكنه لم يُجب.
"عُد إلى المنزل".
حدّق تيو إلى قدميه وقال: "أعلم أنتي لم...".
عندها انفجرت ليو في وجهه غاضبة: "هذا غير مقبول"، ثم اقتربت منه خطوة كي يضطر إلى الجلوس.
"لم تكن مهنيًا منذ البداية. كنت عاطفيًا للغاية، ما كان يجدر بـك أن تستمر في العمل. سمحت لمشاعرك بالتدخل وهذا مـا جعلـك تتهور، وهــذا مـا يجعـل منـك
 لم يعرف ثيو إن كانت تقصد بذلك هذه المهمة أو مسيرته المهنية. لكنه اختار البقاء صامنًّا في كلتا الحالتين.

رفع العميل هاتفه فانحنت باتجاهه، ثم نظرت إليه منزعجة. قالت وهي تنتزع الهاتف من يده لإلقاء نظرة: "اللعنة، ما مقدار الضر ر؟". أجاب العميل: "لقد انتشـر كـالفيروس. حصـلت جميع المحطـات الإخباريـة

على الخبر".
"هل ذكرت العائلة؟".
يِبدو ذلك، انتشــر الخـبر عـبر وسـائل التو اصـل الاجتمـاعي بشــأن لـوائح إدارة الطيران الفدرالية، وسادت الكثير من التكهنات حـول السبب الحقيقي وراء إنزال
 حتى الهجوم بالغاز السام في المقصورة. أدارت ليو الهاتف اتجاه يُيو، ونظر إلى الضـوء السـاطع، ومـا زال رأسـه يعـاني من آثار الارتجاج. قالت ليو: "لقد كانت هنالك على الهاتف صورة لذلك المشُـهور الزائف ريـك رايـان وهـو يضـع قنـاع أو كسـجـين مخصصـأ للطـائرات. مـا خطـبـ خالتـك بحـق الجحيم؟". ضاقت عينا ثيو غضبًا وقال: "حسنًا، كنت لأسألها. لكنك أبعدتني عن المهمة؟؟".

حدق إلى وجهها دون أن يرمشُ. استفاد مـن قدرتـه على التواصـل مـع خالته
 احتمالًا في أن يطرد من عمله، لكنه لم يكترث لشيء في تلك تلك اللحظة. الشّيء الوحيد الذي شغل باله هو مساعدة الخالة جو.
تبادل تيو وليو النظرات، انحنت ليو ببطء حتّى أصـبح وجههـا على بعـد شــبر واحد من وجهه وهمست قائلة: "إذا تخطيت حـدودك، وإذا عصيت أمرَّا واحـًا، فسأستعيد شارتك في ناية الأمر . أعدك يا يثيو. لن تعمل أبدًا في مجال تطبيق القانون مرة أخرى"، تُم سألته وهي تميل رأسها بهدوء: "هل هذا مفهوم؟ أجابها: "نعم يا سيدتي".
فركت ليو عينيها، وشـرعت تتحرك. وصـل العديد مـن العمـلاء، ورفـع ثيو إصـبعه لمـنعهم مـن الاقـتراب. تجـاهلتهم ليـو على أي حـال، واسـتدارت صصـوب المتزل المحترق وتأوهت، ووضعت أصابعها المتشابكة فوق رأسها وقالـت: "هـذا يغيّر كل شيء".
سرعان ما التّفّت مخاطبة العملاء مباشرة: "هل وصل الإعلاميون؟". أجاب أحد العملاء: "نعم يا سيدتي. لكن لم يكلمهم أحد بعد".
 الانفجار عن تسرب غاز". أومأ العملاء برؤوسهم. تم سألت: "هل أصدرت شـركة كوستال بيانًا حول صورة القناع؟ هل أقروا بأي مشكلة في الر حلة؟".
"
أبلـ مكتـب التحقيقـات الفـدر الي شـركة الطيران، وإدارة الطيران الفدر اليـة،

 الرد العام المذعور على هذا النوع من التهديد مدمرًا، فيمكن تجنب كل ذلك إذا قام مكتب التحقيقات الفدرالي بتأمين عائلة هوفمان. كانت جميع الوكـالات - بمـا في

ذلك المسؤولون على الأرض في واشـنطن - على استعداد لتطبيق بروتو كولات الإخلاء والدفاع في أي لحظة، لكن تم الاتفاق على أن الخيار الأكثر حكمة هو منح مكتب التحقيقات الفدرالي وقتا للعثور على العائلة. قالت ليو : "ومع ذلك، مات أفراد عائلة الطيار الذي يعمل تحـت التهديــيـ، ولا


إلى هويته واتصلنا بالعائلة؟".
مشى أحد العملاء مبتعدًا وقال إنه سيتولى الأمر ـ تنهـدت ليـو ووضـعت يـدها
 الطيار يعرف بما حصل لعائلته، وأريد أن أعرف ما الذي ينوي فعله".
أومأ ثيو بر أسه، وأخرج هاتفه.

 اضطررنا للتحرك، ولكن لا أريد أن يصورنا الصحافيون". توقفت عن الكالام وهي تلقي نظرة على المنزل.
 بالأمن الوطني، مر اقب حركة الطيران، ومكتب التحقيقات الفدرالي على الساحل الشرقي. ولكن لدينا الكثير من القطع التي علينا جمعها أولًا ونحـن لا نعـرف شيئًا على وجه اليقين".
أخر جت ليو هاتفها. راقبها ثيو وقد لاحظ أنها مترددة في الضنط على الأزرار،


 وسيُجبر المدنيون الأبرياء على الفرار. سيتتشر الرعب والفوضى العارمة في عاصمة الأمة. لقد لاحظ ثقل حمل إجر اء المكالمة عليها.

استوعب يُيو الاَن لم بدت غاضبة للغاية في مكتبها. أئًا كان هذا الموقف، فقـد وقعـت المسـؤولية عليها. اقترب قائد الإطفـاء مـن المجموعـة، وتوقفـت ليو عـن ضغط الأزرار، ثم وضعت هاتفها في جيبها، وقد بدت أكثر ارتياحًا. نزع رجل الإطفاء قبعته ومسـح جبينه بظهر سـاعده، فـانهمر العـرق مـن وجهـه على بذلته.
"سنسيطر على النيران في غضون ساعة".
شكر ته ليو وسألته: "متى سيصبح من الآمن لنا أن نبدأ بعملية الاستعادة؟؟".
رفع رأسه وأجاب: "ما الذي تريدون استعادته؟". "متى يمكنتا استعادة الجثث للتعرف إليه؟؟".

هناك من جثث سوى جثة الر جل الذي كان أمام الباب، لقد كان المنزل فارغُا".

## الفصل الثالث عشر

توهج الأفق الشر قي باللون اليـاقوتي الـداكن، حيـث تلاشتى اللـون الأزرق في الوقت الذي اختفت فيه الشمس أسفل العالم خلف الطائرة. كان المنظر مـن غرفة القيـادة أششبه بـالنظر فـوق سـطح بحيرة هادئـة؛ حيـث انعكــــت أخـواء المدينـة في الأسفل كما تنعكس أضواء النجوم على سطح بحيرة.
 عن كل شيء آخر في العالم، لم يكن هناكُ ألي شيء ألمئ
جالت عيناه في أرجاء غرفة القيادة وقد علت وجهه الحيرة: "ماصوت النقر هذا؟".

توقف بيل للاستماع، وحدق الرجلان إلى بعضهمها في صمت.

تحمل زوجتي إلى الجنون".
ضحك بِنَ، وأعاد القلم إلى جهازه اللوحي
 لم يصل حتّى الآن أي خبر من عائلته. بعد ذلك، أضاء هاتفه معلنًّ وصول رسالة نصية. رسالة من غاري روبنسون
تنغس بيل بارتياح، لم يكن يهتم بما يريده جاره لذا تجاهِل الأمر ـ بعـد أن نظر إلى ساعته، قرر بيل أن يلعب لعبة.
 شيكاغو. أخبرته أن العالم كان ساميًا عندما يكونان معًا، ولكنهـا تشـعر باليأس عنـدما

يسافر . لطالما وجدت نفسها تفكر في عدد المناطق الزمنية التي تفصل بينهما، وهذا ما يشعر ها أن بيل بعيد، لذلك ابتكرت هذه اللعبة حيث كانت تفكر في مكانه أو مـا الـذي يفعله بما يتوافق مع المنطقة الزمنية التي يعبرهـا، ستـفكر عنـدما تكـون السـاعة الثامنة مساءُ، إنه وقت العشاء، ومن المحتمل أنه في مكان ما فوق جبال روكيكي، والقمـر بلدر،

 استخدمت الجهة اليمنى، لذا، فإن إعادة تصور الطريقة التي تسير بها الأمور بشُكل



 ويسـليان القـديم الفضفاض الذـي اعتـادت ارتـداءه وقـت النوم، وكان يعرف أنها ستنهض، وستحضـر القهوةعلى الفور أثنـاء استماعها إلى الأخبار عـبر الراديو، لطالما اختارت الكوب الوردي الذي عليه الكلمات (أوه لا لا) بخط متصـل تحت برج إيفل؛ إنه كوبها المغضل . اعتادت تحضير القهوة بالقشدة فقط ومن دون سكر.
 منذ ذلك الحين، لم يكفَّ عن لعب هذه اللعبة.

تفقـد سـاعته؛ كانـت تشــير إلـى الخامسـة والسـبع والثلاتـين دقيقـة في لـوس أنجلوس. في هـذا الوقت، ستكون كاري... كان الأمر أشبه بالتحـديق إلى ورقة


 فيه الذهاب في الر حلة، حيث اختار أن يكون أبُّا وزوجُا صالحُّا على أن يكون طيارًا عالم حيث كان أفراد عائلته يعيشون يومهم بشكل طبيعي.

شعر بضيق في صدره. تشير الساعة الآن إلى الخامسة والسبع والئ والثلائين دقيقة في لوس أنجلوس، كان من المفترض أن يكونوا في مباراة سكوت للبيسبول. أضاء هاتفه مرة أخرى في إشارة إلى وصول رسالة جديدة. عبس بيل وقـال في نفسه: "رسالة أخرى من جار آخر؟". حينها سارع لفتح الرسائل . يا صديقي هل أنت تحلق بالطائرة في الجو؟ هـل كنـت في المنــل؟ اسمح لي أن أعرف إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة. مرحبًا بيل أنا بات. رأيتـك تغـادر هـذا الصـباح، أعتقـد أنـك على انـى هــن الطائرة الآن. هل تعلم أين كاري والطفـلان؟ هـل هـم بخيـر؟ يـا إلهـي هـذا جنوني. أرجوك أن تطمئننـي عنـك، أنـا وسـتيف هنـا ومسـتعدان لتقـديم أي شيء تحتاجون إليه، رجاء قل لنا كيف يمكننا المساعدة. المساعدة؟ ما الذي يتحدثان عنه؟ شعر بالذعر يسري في جسده، تجوّل إبهامـه فوق لو حة المفاتيح الصغيرة، وومض مؤشر الانتظار؛ عليه أن يكون حذرًا غاري أنا أحلق بالطائرة حاليًا، ما الأهر؟ سيزوده غاري بالحقائق، ستزوده بات بالشـائعات، ظهرت ثـلاث نقـاط علـى الجانب الآخر من نص غاري. لقد أجابه بسرعة.
حسنًا، هذا صعب يا رجل. هل سمعت عما جرى في منزلك؟ لم يستطع بيل الشُعور بأصابعه وهو يسأل جاره عما حصل كـ عما عنا عناه بقوله ذلك. انفجر المنزل، صرّحوا أنه تسرب غاز، أين كاري والطفلان؟

 من التحرك.

كانـت كـاري، سـكوت وأليـز حياتـه كلهـا. لتــد تـدمر عالمـه بأكملـه. تصـور منز لهم من الداخل: طاولة المطبخ، حيـث قـرأ الصححيفة في الوقـت الـذي كـان فيه سـكوت يتـنـول رقـائق الأرز المقرمســة، وغرفـة الطفلـين حيـث بقـي يهـز أليـز إلـى
 حيث انحنى جسـد كـاري إلـى جانبه ولامسـه خـلال الليلـ . لقـد حـاول أن يتخيـل

 يكون صحيحُا.
تخيل كاري مكممة وهي ترتدي السترة الناسفة ممسكة بسكوت وأليز.

 سيركز على تلك اللقطة النهائية لبقية حياته، كان ذلك خطأه، حيث فشّل بيل كزوج، وأب، وحام.
شُعر أنه على وشك التقيؤ، ولكنه تشبث بكيس القمامة عنـدما ظهرت صـورة لزوجته على شاشة حاسوبه مرفقة بالكلمات (قبول مكالمة فيديو من كاري). حدّق

 "يا إلهي، هل هم أحياء؟ أرجوك يا إلهي. أرني عائلتي". أبعد وجهه عن الشـاشة عند قبوله المكالمـة، وظهر أفراد عائلته الثلاثة جميعًا في وسط الشُاشـة، إنهـ أحياء. قرص ساقه بأقوى ما يستطيع ليمنع نفسه من البكاء.




المغلي، لكنها بدت على ما يرام.

إنهم أحياء، شعر بيل بموجة من الراحة تجتاحه، لذا دفع نفسه إلى التركيز في
المشهد.
أين كانوا؟ كان المكان مظلمُا بشُكل لا يُصدق. إلى جانـب الضـوء الـخافت
 وجوههم هو الضوء الوحيد في المكان. إنهم يجلسون في غرفة صـغيرة بـالقرب مـن


الكراسي.
صدح صوت سام من خلال السماعة في أذن بيل: "يا للأسف!". بـدا الصـوت أعلى مما كان عليه، فالصوت يتضـخم عند الجلوس في مكان مغلق مثل سيارة. "بيل، ما كان يجدر بك القيام بذلك".
كتب بيل ردّه بعصبية: "القيام بماذا؟ هل وصـك الفيـديو؟ فعلـت بالضبط مـا
طلبت مني".
ضحكك سام عند تلقيه البريد الإلكتروني وكتب: "لقـد حصـلت على الفيـديو،

 الطاقم؟ هل عنى ذلك معرفته بابن أخت جو ومكتـب التحقيقات الفـدرالي؟؟ ألهـذا السبب غادروا المنزل؟ لماذا فجّرْ؟
تحدث سام بثقة: "شُعرت بخطب ما بعد أن أرسلت الفيديو، بشّيء ما لم يكن على ما يرام. وبالتأكيد...".
بحث سام على شيء ما على هاتفـه قبل أن يمسـكه ويو جهـه للكـاميرا. حـدق
 متن خطوط كوستال الجوية للطيران حيث تناقضت ألوان الكرسي الجلدي ذي اللون العاجي والإضاءة الوردية مع اللون الأصفر المرعب لقناع الأوكسجين الذي

أغمض بيل عينيه محاولًا ربط الأمور، لقد أنزلوا الأقنعة، لكن من الواضح أن أيكا منهم لم يأخذ في الحسبان استخدام أحد ألم الر كاب للإنترنت.
 قطع الإنترنت لأن بيل احتاج إلى التحدث إلى عائلته. لكن بطر يقة ماك كان كان يدمر كل شُخص وكل شيء من حوله.
قال سام: "لقد توقعت أن تكون متعجرفُا، لهذا السبب ذهبت أنـا وعائلـلك في
رحلة برية صغيرة".
رحلة برية.

 ربما كانوا في سيارة كاري ذات الدفع الرباعي الكبيرة التي اشـترياها العـام الماضي بعد أن اكتشُفا أنها حامل بطفل جديد. يتمت طي الصفين الخلفيين بشـكل مسطح، ربما كانوا في الجزء الخلفي من السيارة.
تابع سام: "لا أعلم من يعرف الآن غير طاقم الطائرة، ولكن أينًا كان من أرسلته إلى منزلك، آمل أنك لم تحبه كثيرًا . أتعرف ماذا؟ انتظر لحظة".
 الحرة على الأزرار من تلقاء نفسها. نظرت كاري إلى شاشُتـه، وهي تراقـب كـل مـا مـا كان يبحث عنه. بدأ صوت بالتحدث ولهئت كاري.
 السلطات إن الانتجار ناجم عن تسرب في الغاز ، ولم يخبرونا ما إذا كان أي شـخص باللانحل وقت الانصجار . لكن لحسسن الحظ، يبدو أن شخصصا واحَّا قلـ .." . رفع سام الفيديو ليراه، في حين حارب بيل الرغبة لتغطية فمه. وقفت المراسلة في شارعهم وخلفها شريط تحخير أصفر . ما وراء ذلك كان منز لهم أو يمكننـا القول

نظر بيـل إلـى الحطـام مـحـاولًا تمالـك نفسـه عنـدما أدرك الحقيقـة الموحشـة
تمامًا.
لـم يكن هناك احتمال في أن هذا الرجل كان يخادع. علـم بالضـبط مـا سـيفعله، ولم يكن هناك شـك في ذهن بيل أنه سيقتل عائلته إذا لـم يمتثل لمطالبه.

بدأت كاري تنشـج.
خاطبها سام: "أحقًا؟ لقد كنت قوية بشكل مدهشُ هل هـ ستنهارين الآن بسبب
 تحطم طائرة مليئة بالناس حتّى تتمكني أنت وطفلاكُ من العيش؟؟". انهمرت الدموع على وجه كاري وهي تنظر إلى السقف.

 خيارك أيها القبطان؟".
كتب بيل بغضب وهو يشاهد الرجل يتلقى ويقرأ البريد الإلكتروني باهتمام. قال سام بصوت عالٍ: "لن أدمر هذه الطائرة، ولن تقتل عائلتي ...". مـا خطـبـ
 تريدون دائمًا القيام بالأشياء بالطريقة الصعبة؟"، تنهد وتـابع: "حسنـًا، افعـل الأمور

بطريقتك".
بدأ سام الكتابة على هاتفه وقد وضع المفجّر بـين أصـابعه والجهـاز، في حين كانت كاري تنظر إلى بيل وقد بدت مرعوبة.

 أنه لا يُسمح لك بإخبار أحد، افترضت أن أن هذا التهديـد سـيكون كافيًا، لكنتي أعلـم
 أنني كنت محقًا. لذا، سأكون صريحًا معك؛ لا أستطيع قتل أفر اد عائلتك الآن، فأنـا

بحاجة إليهم، وسأترك هـذا الخيـار النهائي لكـ. لكــك خالفـت القواعد، وخمـن ماذا؟ الأفعال لها عواقبب. لــد أرسلت السـلطات إلى منزلك لــلك فجّرتـه، لقـد
 الكامير اوتابع : "حسنًا، سوف نعود إلى ذلك".
شعر بيل بقُشُعريرة تمتد صعودًا من يده إلى مؤخرة عنغه وكأنها إبر من جليد.
 رفضك التعاون على ذلك. حان وقت الخطة ب".



 ذي فوهة واحدة بالتأكيد. استدار بيل ببطء نحو مساعده. قال بِن: "أنا آسف أيها القبططان"، وصوب المسدس نحوه.

## الفصل الرابع عشر

وتف ثيو والعمـلاء الآخرون على الرصـيف المقابـل لمنزل عائلـة هو فمـان، الذي كانت النيران لا تزال مندلعة فيه. ارتفعت عوارض هيكلية وحيدة من الأساس هنا وهناك. توهج الجمر بالداخل من الأخشاب المتآكلة. في ضباب الساعة النـها لـنهية أواخر الخريف، بدا المنزل وكأنه على قيد الحياة على نحو غريـب. مشل الو حش المصاب الذي يزفر أنفاسه الأخيرة: تصاعد الدخان الأسود وتلاشى في السماء.


t.me/soramnqraa

يتحول إلى قطعة متفحمة، بقيت ليو ساكنة مكانها.
سألت رئيس الإطفاء: "ماذا عن السيارات؟" أجاب: "وجدنا المر آب فارغًا".

عضّت ليو على خدها من الداخل وقالتت: "امتلكـت العائلـة سـيارتين. غـادر بيـل مستخدمًا إحـداهما إلى العمـلـ، بينمـا الأخـرى ..." طقطقـت براجم أصـ أصابعها وتابعت "يجبب التحقق من قاعدة البيانات، وأصدر تحـذيرًا على مسـتوى المدينة بشأن السيارة، ويبدو أن الأولوية هي لسيارة العائلة. عربة صغيرة أو سيارة رباعية

الدفع"
أومـأ العميل الـذي وقف إلى جانـب ثِيو ومضى مبتعــُا، وهـو يضغط على الأزرار الموجودة على الجهاز . عادت ليو إلى رجل الإطفاء وسـألته: "هـل وجـدتم أي معدات سلكية؟ أو أي شيء بدا في غير محله في المنزل؟". نظر رجل الإطفاء إلى المنزل وقال: "سيدتي، كان الحريق قويًا، لا أعرف مـاذا أقول لك. هذا المنزل هو طريق مسدود لن نعثر فيه على أي دليل".

أومأت ليو برأسها شاكرة إياه وهو يغادر .
 كالكوم. ليس هناكُ سـجل بزيارة خدميـة لعائلـة هوفمـان لهـذا اليـوم. كمـا أنـ لـيس لـديهـم أي موظفين ذكـور تبـدأ أسـماؤهـم بـالحرف س. وجميـيع سـيارات سـيارات الششركة في المرآب".
تساءل ئيو، وهو يراقب فك ليو ينقبض، إذا كان بقية العملاء قـد شـعروا أيضَا
بالحاجة للابتعاد عنها.
خاطبت العميلين اللذين سارا باتجاهها: "أخبراني أنكما وجدتما أجابها أحدهما: "لا معلومات جديدة. لدى اثنين من الجيران كاميرات مراقبة،

لكنها لا تغطي عقار عائلة هوفمان".
صرحت غاضبة: "يعني ليس لدينا اسم أو موقع أو وصف للمشُتبه به". بقي الجميع صامتين.
"إذا علم الطيار أن هذا الرجل فجّر منزله - لنفترض أنه علم ذلك - فلا بـــــــــه أنه يخاف. ذلك ليس بلغز، أعني...".

 كاملة مليئة بالأنــخاص الـذين يجـب التفكيـر فيهم أيضْـا، نـاهيكم عـن العاصـمة واشُنطن".
نظرت ليو إلى أسفل الشارع إلى حيث تجمع الصحفيون. نظرت حولها إلى
 نظر تها على يُيو ـ راوده شُعور عميق أنه يعرف إلى اين ستقود هذه النظرة. خاطبته وهي تومئ باتجاه المراسلين: "تعامل معهم"..

اصطفت خمس عربات تعود لو سائل إعلام في الشارع على الجانب الآخر من شريط التحذير الأصفر الذي أحاط بالمكان. مالت جميع أطباق الأقمـار الصـناعية الموجودة أعلى العربات بزاوية واحدة، وفتحت الأبواب الجانبية لكشُف لو حـات تحكم متشابهة.
لم تكن هذه المرة الأولىى التي يستلم فيهـا ثيـو زمـام الأمور للتحـدث باسـمـ


 كانت حادثة فردية". كان التعامل مع أضواء الكاميرات حصعبًا للغاية لأنه يعـاني من ارتجاج في الدماغ.
سأل مراسل آخر مستبقًا دوره: "لماذا كان عناصر مكتب التحقيق الفـدرالي في مكان الحادث عندما وقع الانفجار؟". "جئنا استجابة لتقرير مفاده أن عامل توصيل كابلات التلفاز قد قطع خط غـاز بالخطأ. أتينا إلى هنا في الحال من باب الحذر والاحتياط "ا "ولكـن فريـق الأسـلحة والتكتيكـات؟ و..." أثــار المراسـل إلـى ذراع ثـــو

المصابة المربوطة إلى جسده في حمالة.
أجـاب يُيو وهـو يلقي نظرة خاطفـة مـن وراء كتفه إلى المنزل: "أشـعر أنني
محظوظ للغاية".
"هل أصيب أي شخص آخر؟ هل كان هناك أحد داخل المنزل وقت الانفجار؟". اختار ئيو الإجابة بطريقة سياسية وقال: "لا يزال التحقيق جاريُّا، ولا أملك


 معلومات جديدة حال توفرها".

التفت وانحنى تحت الشريط الأصفر مغادرًا. "العميل بالدوين؟".
وقفت إحدى الصحفيات جانبًا، بينمـا غـادر الآخرورن عائدين إلـى عربـاتهم.
سار ثيو بشكل طبيعي محاولًا عـدم جـذـب أي انتباه. كانـت تلـك فانيسـا بيريز مـن محطة سي أن بي. لطالما نظر إليها بصـفتها مراسلة محترفة تنــل الأخبار بنزاهـة، وليست مجرد شخص أراد أن يظهر ببساطة على التلفاز بغرض الشُهرة. سألته: "تسربغاز؟". لم يجب، ولم تتغير تعابير وجههـه

ولكن..."
مدت يدها، وناولته بطاقة عمل مطوية بين السبابة وإصبعها الوسطى وقالـت: "احتفظ بها في حال قررت أن تغير أقوالك".
بقي ثيو جامد الملامح، ووضع البطاقة في جيبه من دون أن ينبس بينت شـفة،
وابتعد.

قال العميل روسو عند اقترابه من يُيو: "تريد ليو التحدث إليك". فكّر وهو يبحث في الأرجاء عن رئيسته: "ربما سأطرد اليوم مرتين". اتجه إليها
 أخبرهم رئيس الإطفاء أن المنزل كان خاليًا قبـل أن تتصـل ليـو بواشــنـن للإخـلاء، وقبل أن يتمكن ثيو من إر سال رسالة نصية إلى خالته جو يخبر ها فيها أن عائلـة بيـل لقبت حتفها. يمكن لمثل هذه المعلومات المضللة أن تكون كارئية. لم يُظهر هاتفه
 وصلت إلى المرسل إليهم. لم يكن لديه خيار سوى الانتظار . أدرك متوترترُ أنها ربما كانت مشغولة بالاستعداد للهجوم الكيميائي.

كان الوضع سرياليَّا بدرجـة كافية، لكـن في تلـك اللحظة بالتحديـد، واجهـت خالته صـدمة مـن نوع آختر. عملـت جـو في مجـال الطيران مـنـذ زمـن، وعـرف مـن
 يسبق أن أخبرته عن وضع مشُابه.
 السيارة ذات لِيلة، وقادت مبتعدة عن والده والمنزل الو حيد الذي عرفيه في في حياته. لم
 تكسـاس حتّى يومنا هذا.
في تلك الليلة، قادت والدته إلى كاليفورنيا حيث عاشت أختها الوحيدة جـو
 الوقت، استقر يُيو وعائلنه في منزل تفصله أربعة منازل عن منزل الخالة جو . لقد كان



له وليس طفلًا
كل ليلة، كان مطبخهم يضـج بأصـوات أولاد الأسرتين؛ صـدر أزيز حـار مـن
 قصص لما حدث في ذلك اليوم في المدرسـة أو في العمـل ـ لطالمـا روت جـو أفضل القصص. إنها راوية بالفطرة، وعرفت دائمًا كيف تخبر التصة بتشويق. ستبدأ حكاياتها بطريقة عادية، وبعد دقيقتين كانت الئو ك المحمملة بالسباغيتي


بالحكاية.
 لعائلتههما، فقصص هذا النهار ستروى يومًا بعد يوم طوال الفترة الباقية من حياتهما،


نظر هما والأحداث من دون سابق اتفاق. سيكون ذلك أسطوريًا. هز رأسه مؤكدًا لنفسه أن المستقبل سيكون بيجُّا.

أسرع أحد العمـلاء نحـوه، ليخـبره أن شـرطة لـوس أنجلوس رصـدت سـيارة
عائلة هوفمان ذات الدفع الرباعي في منطقة نائية. رفع ثيو قبضته السليمة وصرّح: "سأخبر ليو".

 الأخبار، تمكن ثيو من سماع ما تقوله.
 إنها العاصـمة واشـنطن ويُحتمـل أن يكـون البيـت الأبـيض هـو المستهـدف، نحـن نتحدث عن سلامة رئيس الو لايات المتحدة. أعتقد أننا بحاجة إلى البدء في التفكير بجدية تامة على غرار البروتوكول الثانوي". توقف ثيو عن التقدم نحوها
 البروتوكول الثانوي.
إذا لم ينقذ مكتب التحقيقات الفدرالي الأسرة سيُسُططون الطائرة.

## الفصل الخامس عشر

ركلت قدما بِن الغبار البني الني تسُبث بهواء العاصفة الكثيُيف، ومســح عـرق جبينه بكـم قميصه وهـو ينظـر إلـى غـروب الســمس، ويركضم بأسـرع ما يمكـنـ.

 ئامل أن لا يكون الأوان قد فات.



 يعشروا على كرسي في الداخلى، اكتظ المتهى بالناس، وكانـت الحماسة بادية من خلال الهمهمة المنتشُرة بيز الحشُر.
ختيم التزقب على المشُهـ، كما هو الحال دائمًا في المناسبات النادرة المميزة
التي يستضيفها هنا المتهى الصغير.







استعداد لرميها مرةَأخرى صوب الحشُد عندما رأى بِن. قفن، وأعلن بصوت مرتفع أنـه بإمكانهم البلدء الآن. تطايرت المزيد من المكسرات في طريقه في المقابل .

 بينما حاول بِن التقاط أنفاسهـ.
 الوحيد للإضاءة في القرية بأكملها تقريّا . ملأت الكلمات الإلبا لإنكليزية التـي لا يمكـن
 على مسامعهم في الخخلفية. تُّمّهرت كلمتان: "توب غان".
هال كل من في المتهى


 النظارات الواقية من أشعة الشُمس، وكرة الطائرة، والطائرات.





 وسيتعالمان اللغة الإنكليزية، وسيسافران إلى أميركا، وسيصبحان الحان طيارين.
 متيقنين من أن مصـيرهما هـو النـهاب إلـى أميركا، حيث الراحة والسعادة، حيث

سـيلعبان علــى شـــواطئ كاليفورنيـا، ويواعـــان النـــاء الجمــيلات، ويحلقـان
بالطائرات.
عندما طردهما صاحب المقهى لم يكونا يعرفان شيئا، لم يعرفا سـوى أن شـيئًا
و/حـُا قدتغير.
"رحلة كوستال أربعة - واحد - ستة، ابطء إلى مـاخ سبعة وخمسـة مـن أجـل
القياس".
في مكان ما، في مركز التحكم في الطريق على بعد أميـال أسـفل الر حلـة 416، شــاهد مراقب الحركة الجوية مسارُا صغيرُّا على شُكل نقطة تتحرك على الـرادار أمامهـ. بـدت نبرته غير رسمية، كما لو كانت مجرد رحلة أخرى في يوم مثل أي يوم آخر .


بصوت هادئ كصوت المر اقب:
"عُلم ويلكو . سنبطئ إلى ماخ سبعة- خمسية، كوستال أربعـة- واحـد- ستـة". ثّمّ خاطب بيل، "عليّ الإنـادة بجهـود المـراقبين الجـويين، يستحقعون تلقي جـائزة


 الخصوصية بعد أن ينتهي من ضبط سرعة الطائرة.


 ساكنًا مكانه تمامًا. حرّكُ بِن عينيه، وانحنى، ولفّ المقبض بعكس اتجاه عقارب الساعة، وبـدأت الأرقام الصفراء على لو حة التحكم في الانخفاض عـ عندما وصلت إلى ما أوصى بـه

المر اقب، سحب وحدة التحكم إلى الأعلى وضبط حاسوب الطـائرة على السـرعة الجديدة. "تحدث إلى مراقب الحركة الجوية. طرْ بالطائرة. حطّمْ الطائرة. هل عليّ أن أفعل كل شيء اليوم؟ حياتك على المحك كما تعلم". واصل بيل التحديق إلى المسـدس. عـاد في ذاكرتـه إلـى سـاعات قليلـة عنـدما مشى - لا، سار مسرعًا - متخطيًا عناصر الأمن في المطار . كان بِن سيقابل الفاحص
 مشاكل بيل في الوقت الحالي.
نظر بيل إلى حاسوبه المحمول، كان هناك فتور جديد وغريب في تعبير كاري.
 تنهلت، ثّمَ ركزت عينيها على بيل الذي أحسّ بسُعر مؤخرة رقبته يقف منتصبًا من

هناك شيء مختلف فيها.
فك بيل قفل شاشة الخصوصية، وشغّل سماعتي الرأس، ملأ صوت أنين أليز
غرفة القيادة.
سألت كاري سام: "كيف تعر فان بعضكما؟"
كانت نبرة صوتها مألوفة للغاية، وشعر بيل فجأة بالتوتر لعدم معرفة مـا حـدث عندما فقد الاتصال بهم. لقد شُعر بمستوى جديد تمامٌا من الحسـد والتملك الذير الذي تتميز بـه الـذكور المهيمنة. لقـد كـان إحساسًّا حيوانيُّا، وليس ععلانينّا، لكنه أعـاد التركيز لبيل.
شـاهد كـاري وسـكوت يلقيـان نظرة على شـيء مـا أمامهمـا قبـل أن يشـيحا بنظرهما مرة أخرى.
قال سام: "بِندو هو أخي. حسنًا، إنه بمتزلة أخخي". تمّ أشار إلى الكاميرا وقال شـئئًا
 دفء لم شملهمَا عادلًا، قال بيل بصوت مرتجف: "حسنًا، بِن هو أخي أيضًا".

نظر إلى ياقة قميص مساعد الطيار قبل أن يشـير إلـى بـاب غرفة القيادة. "لقـد صعدوا إلى هذه الطائرة بحسـن نيـة، ووضـعوا حياتهم بين أيـدينا ومـن واجبنـا هـو احترام تلك المسؤولية".


كان هذا هو ما تريده، ما كان عليك توريط عائلتي". أجاب بِن: " ليس هذا ما أردناه".
ناشده بيل: "حسنُا، ما الذي تريدانه؟ أنا لا أفهم ما الذي تريدانـيانه، لا أفهم لماذا
تفعلان هذا".
نظر بِن من النافذة أمامه، وهو يُفكر في السؤ ال، بينما تدلت اليد التي أمسك بها المسدس قليلّا
"لدى الشُعب الذي نتحدر منه قول مأثور : لا صـديق لـك سوى الجبـال. هــا يعني أن مصيرنا هو الخيانة والهجران، وأنه لـيس لـدينا سـوى أنفسـنا فقط، لا أحـد

يهتم بنا، يمكننا فقط الاعتماد على أنفسنا".
 أن نصدق أن الأمر يمكن أن يكون مختلفًا، أردناه أن يكون مختلفًا، تسلحنا بالأمـل


 تريدون، وأصبحنا ما أرتم من أن نكونه، ومـع ذلـك خنتونـا خيانة هـذه المهنة - حسنـا، كيف يمكنك أن تخون ملايين الأشـخاص الذين لا
يسعون سوى وراء حياة كريمة
 يتحدث عنه بِن، ولكنه قال أخيرًا: "وما علاقة كل ذلك بأسرتي أو أو بر كاب هذه الطائرة؟؟".

حرّك بِن ذراعيه على نطاق واسـع وضـحك، وتـابع: "أنـت تتصرف بالطر يقـة نفسها التي تقعنا أنك ستتصرف وفقها. لأن هذا هو بالضبط! هذا هوا هو بالضبط سبب قيامنا بذلك! لأنكم أيها الأميركيون لا تعتقدون أن لكـم علاقة بـأي شيء. تحـد الكو ارث في شتى أنحاء العالم، وأنتم تستمرون في حياتكم بلا مبالاة. لأن لا علاقة
 غرفة القيادة وتابع: "ها نحن هنا مجبرون على مواجهة الحقيقة". "أي حقيق؟؟".
"حقيقة أن الناس جيدون بقدر مـا يسـمح لهـم العـالم أن يكونوا كـلكـ، أنـت لست جيدًا بطبيعتك، وأنـا لسـت سيئًا بطبيعتي. نحـن نسير فقط بحسـبـ بطاقات الحظ التي وزعتها علينا الحياة، وضعك في هـذا الموقف، وإجبـارك على التعامل
 الطائرة يا بيل بل بالاختيار، إنه يتعلق بإدراك أن الأشخاص الطيبين لا يختلفون عن
 الاختيار للتصرف وكأنك الشخصص الجيد".

احمّر وجه بيل، لم يعرف ما الذي كان بِن يرمي إليه، لكنه رأى الألـم في عين مساعده، إنه الغضب نفسه الذي تدفق عبر جسل بيل في كل مرة نظر فيها إلى عائلته المختطفة التي لا حول لها ولا قوة.
قال بيل: "ماذاعن الناس الذين ليس لديهم خيار؟؟ ركاب هذه الطائرة والنـاس في العاصمة واشنطن، كيف يثبت مقتل هؤلاء الناس الأبرياء وجهة نظرك؟".





قال بيل: "مبدأ العين بالعين هو أبعد ما يكون عن العدالة، ولا أعني بذلك أن علينا التقاعس، لن يتغير شيء إذا لم يتغير شئيء".
 "لم نرغب في حياتنا أن تنحني، أردنا فقط أن نُرى" أنـئ
 المسدس في يده. انحنى بيل في كرسيه، نظر بِن خارج النافذة، كانت تلك محاو لاي الـات بائسة ليهدئ جسده في الفضاء الضيق.




 الحلوة المقلية وهي تقف وتهز أليز حتّى تكف عن البكاء. تذكر بيل أن عليه إخراج القمامة عند إلقائه المناديل الورقية المبللة بالحليب في سـلة المهمــلات، لقـد نسي فعل ذلك قبل مغادرته هذا الصباح.
 أبعدت الأصوات النحافتة غير المنتظمة بيل عن حلم يقظته، فجأة خطـر شـيء مـي مـا في



 شاردًا في عالمه الخاص على أي حال.
كان يتفقد مسدسه، وإبهامه يتحرك ك فوق الما المقبض .
 يكن يتخيل، سمعه أحدهم واستجاب لهـ له.

## الفصل السـادس عشر

قالت جو: "هل كل شيء جاهز؟".

ألقى بيغ دادي حقيبته شُبه الفارغة من سماعات الرأس البلاستيكية الرخيصـة

$$
\begin{aligned}
& \text { الخاصة بخطوط كوستال الجوية على سطح المطبخ بضربة واحدة. } \\
& \text { أجاب: "كل شيء جاهز ". } \\
& \text { "جميع الركاب؟". } \\
& \text { "جميعهم؟". }
\end{aligned}
$$

"وهل تأكدت من أنهم شغلوا أجهزة التلفاز؟ ووضعوا محطة الأخبار؟

مرت كيلي بينهما، عندما وصلت إلى المطبخ، وألْتت حقيبتها الفارغـة تقريبًا
فوق حقيبته.

قالت: "حسنُّ، هؤلاء الناس لا يحبوننا. يا إلهي كم هم غاضبون".

الأشخاص بعغض المعلومات".
نظر المضيفون عبر المطبخ إلى ريك رايان، الذي لــ يكف عـن الكتابـة على
هاتفه.
قالـت جـو : "سـنذهب بمجـرد أن ينتهي - وشُكرُا الـك يـا ســـد رايـان علـى المساعدة. في غضون ذلك، دعونا نتحـدث عـن الحـالات الخاصـة". سلمت دادي

القائمة ونظرت كيلي فوق كتفه. "يا للعجب، ليس لدينا الكثير . هناك فقط رضـيعان وشخص مقعد. حمدًا اله لا يو جد قاصرون لا ير افقهم ذويهـم، لكـن لـدينا شـخص أجنبي في ثمانية عشر دلتا. اسم العائلة غونز اليس، لذا أفترض أنه إسباني؟ هل يتكلم

أحدكم الإسبانية؟".
أجاب دادي وهو يدقق في القائمة: "نعمه، سيكون ذلك بمثابة عرض ممتع". "بينما أتلو البيان، اشُرحي ودادي للركابِ سبُّل الهبوط الآمن الآن، لـن يكـون

هناكُ وقت لاحقًا".
أومأت برأسها.
قال ريك رايان: "أعطني دقيقة واحدة فقط، لقد أوشكت على الانتهاء".


الركاب لكل ما هو قادم، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بأي منها حتّى الآن. اتضح أن الشعار غير الرسمي للطيران صحيح "أسرعوا وتمهلوا احتّى في ظل الْ


اختطفت الطائرة؟".
ابتسمت جو حيت بدت الذكرى غريبة وقالت: "تحدثوا إلى الر كاب، ناشـدوا عواطفهمه، تواصلوا معهم. أعطوهم ما يريدون؟ افعلوا كل ماعليكم فعله كي تهبط الطائرة بأمان".
في ذلك الوقت، كان التكتيك المتبع هو كسب التعاطف مع الخاطفين، لـذلك




بقطته.
 انحنى صـوب مeعـد جو، كانتت غرفة القيـادة خلفها مباشـرة، فمـر أصـابعه على

الباب: "اعتدنا أن يكون لدينا شيء لنبدأ به، كمـا تعلمـون؟ الأنـرار منطقيون، كـان العالم منطقِّاًا في العادة كان لدى الإرهابيين دوافع ومطالب، ولكن الآن..." هز رأسه.
قال ريك رايان منهيًا اللحظة الجدية: "رائع! لقد تم الأمر . انظرو ا بضع دقائق برأيي ثّمّ باشُروا".
أخرجت جو هاتفها، وفتحت المحادئة مع ابن أختها.

اهتز جيب يّيو، وفكّ حزام المقعد ليتفقد هاتفه. عبس عند رؤيته للرسالة. قرأ
في الرسالة: "شاهد الأخبار ".
فتحت ليو الموقع الإلكتروني لشُبكة سي إن بي على جهازها اللوحي. انحنت

الوصول؟".

أجاب السائق: "ست دقائق تقريبًا يا سيدتي".
غطى بحر من اللون الأحمر الجهاز. تمتمت ليو: "ما هذا...."

 ملاحظاته على شـاشـة القـر اءة. كانـت وتيرة مـا يحـدث سـريعة جـــًا بالنسبة إلى الملقن.
صاحت ليو : "تسرب المعلومات بينما نحن نتحدث. حتّى الآن، كل ما نعرفه
 حاليًا على متن رحلة جوية تابعة لخطوط كو ستال الجويـة مـن لـوس أنجلـوس إلـى نيويورك. أحد الركاب على متن الطائرة هو الشخصية المشـهـورة ريـك رايـان، وقـد


ظهرت تغريدة على الشائة:


لقد شـاركت الرسـالة جميع شبكات الأخبار الرئيسـية، ومكتـب التحقيقـات الفدرالي، والأمن الداخلي - حتّى البيت الأبيض - تمت مشـاركة التغريـدة بالفعـل اثني عشر ألفـ مرة في أقل من ثالاث دقائق.
.لطائرة من طراز إيرباص أ 320، والتي يمكن أن تحمـل مـا يصـل إلى مئة وخمسـين راكبًا، بالإضـافة إلـى طـاقم مكـون مـن ثالاتـة مضـيفين...." ضـنط مـذيع الأخبار على سماعة أذنه.
"حسنّا، علمت الآن أن لدينا بثًّ مباشرًا من الطائرة، دعونا نشاهـاهد".
اختفت صورة الأستوديو، وحلّ محلها تغطية متقطعة من داخـل الطـائرة، مـلأ
وجه سيدة في متتصف العمر الشُائة، ارتدت زي المضيفات.
لهث ثيو وصاح: "الخالة جو".
قالت بصوت متقطع بسبب البث البطيء: "سيداتي وسـادتي، أنتم تدر كون تمامًا الآن أننا نواجه موقفًا حرجًا".

$\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$نظرت ليو إلى ثيو وقالت: "هل خالتك مجنونة؟".
t.me/soramnqraa

نظرت جـو إلى الكـاميرا الصـغيرة على ظهـر هـاتف كيلي. وقفـت المضـيفة الشابة قبالتها، صبّت كل تركيزهـا على الشـاشة، ورفعـت أو خفضـت الجهـاز أحيانًا

لإبقاء جو في منتصف الإطار.
 العالم، بل أتحدث إلى ركـاب الر حلـة أربعة- واحـد- سـتة، أعلـم أنكـم مرتبكـون

وغاضبون، كنت سأشعر بالشيء نغسه إن كنت مكانكم، ولكن تبدو الأمور مختلفـة
 تستحقون معر فـة مـا يعرفـه الطـاقم". كــان صـوت ضــجيج المحـركين هـو الوحيـد المسـموع في المقصـورة، وضـع كــل راكـب علـى مـتن الطــئرة ســماعتي الــرأس
 الطائرة. تابع الجميع الأخبار باهتمام . تابعـت جـو: "لـن أهوّوّن مـن هـذا الأمر، لـــد اختطفـت عائلـة قبطـان الطـائرة.



اختطفهم بأنه سيقتلهم، ما لم يحطم القبطان الطائرة".
 دادي وقد شُبك ذراعيه أمام صهره يراقب ردود فعل الر كاب في الوقت الذي كانـتـ جــو تتحـدث فيـه، توجـب عليـه رصـد أي علامــات علـى وجـود دخـيـل بيـنهـم؛


مشُجعًا.
"أنا أسافر في رحلات مع القبطـان هوفمـان مـنـ عشُرين عامٌا، أنا أعرف هــنا الر جـل جيدًُا. ليسـت هنـاك فر صـة ولا احتمـال واحـد في في أن يحطـم هــنه الطـائرة، يستحيل ذلك، وهذا كل ما سأقوله بهذا الشأن لأنه لا يو جد شيء آخر لأقولـه. لكـن قبل أن أتابع، أريد أن أتحدث إليكمم..."
ضاقت عينا جو وصاحت بغضب: "أنت أيها الوضيع المختل، هل ان تعتقد أنك ستفلت من هذا؟ ليس لديك فكرة عن القوى التي تطاردك الآن، سيجدونك، وأنـا
 العائلة التي اختطفتها على قيد الحياة، ولن تتحطم هذه الطائرة". وقفت كيلي باستقامة أكثر، ضغط دادي فكيه، وباعد بين ساقيه.
"لذلك دعونا نتحدث عن تلك الأقنعة الآن. لماذا أسقطناها؟ حتّى نتمكن من


أيضًا".
أمكن لـجو الشُعور بمعدل ضربات قلبها يتسـارع كمـا هو الحال في في اللحطة التي

 إلى المقصورة. ماهو الغاز؟ حسنًّا، نحن لا نعرف. لكنتا سنفترض أنه سيئ جدًا ونـا ونحن


 تتذكروه بدءًا من هذه اللحظة بالذات حتّى تهبط الطائرة في مطار مدينة نيويورك" تقدمت إلى الأمام.

وطيارين لهذه الر حلة - سنظهر لهذا الو حش أنه لا يستطيع إخافتنا أو ابتزازنا".
 الكلمات. فتحت فمها، وتدفقت الكلمات ببساطة. بدأت الأفكار تتسابق في عقلها. ما الذي فاتها؟ لم تكن متأكدة مما قالته للتو .
 سيداتي وسادتي، لدينا خيار واحد. يكمن هذا الخيار في الثقة والتضامن. يشر في أنني معكــم، وامتيــاز لـي أن أخــدمكم في ظـل هــنه الظـروف. لــذا الجلســوا باسـتقامة
واستعدوا.. فها نحن ذا".

ضغطت كيلي على الزر الأحمر وتوقف الفيديو عن التسجيل.

شاهد ثيو كيف وضعت ليو الجهاز اللوحي في حضنها. خارج نافذة العربة، مرّ منظر ضبابي. قالت: "تجريد الرجل السيئ مـن إنسـانيته، وإظهـار القبطان على أنـه
 المحتمل. حشـد روح القتال لديهم"."
التفتت ليو إلى ثيو وسألته: "هل دافعك لتجاهل السلطة وتفـادي البروتوكـول
هو سمة عائلية؟".
استنشق ثيو الهواء بعمق، وهو يشعر بالفخر مما جعل وجنتيه تر تعشـان.


ارتسمت على شفتيه.
"انتظر لحظة، هل تحدثت عن العاصمة؟".
أجاب عميل آخر : "لا يا سيدتي".
هزت ليو رأسها.
كانت الخالة جو على بعد آلاف الأميال، ومع ذلك استطاعت أن تغضب ليو. لقد أحب يُيو ذلك.
 وصلنا". ملأت الساحة واجهات المحلات الشاغرة ذات الخطوط العريضة الباهتة للافتات السابقة. انتشرت النباتات الصغيرة محاطة بالعشـبـ والأشـجار الجافة في ساحة ركن السيارات. رقدت هناك في الغبار سيارة سيدان كستنائية اللون مهجورة فرغ إطارين من إطار اتها الأربعة من الهوواء.
كانت سيارة الـدفع الربـاعي الفضـية هي العلامـة الأخرى الوحيـدة للـحيـاة في نهاية السـاحة. تحـت مصباح الشـارع المعطل، شـغلت فسـحتين وكانت حـداثتها واضـحة. في يوم مـن أواخـر الخريف، كـان الليل قـد حـلّ بالفعـل - لكـنـم رفعوا الحامي من الشُمس في الـيـيارة ما حجب الرؤية الداخلية لو حدة ألفا. قالت ليو : "أوقف السيارة هناك". وأشارت إلى حوض فيه شجرة كبيرة. تباطأت السيارة إلى أن توقفت في المكان.
قالت ليو : "حسنًا أيها المريض لنجرب هذا مرة أخرى".

## الفصل السـابـع عشر

شاهدت كاري نقطة عرق تنزلق على خـد سـام، تـــبـتـت بأسـفل ذقنه قبـل أن تسقط على كمه، مخلفةً دائرة داكنة على بذلة كالكوم الر مادية


ضغطت أليز عليها، والتصق شعر سكوت على جبهته وهو يلمع من الرطوبة. تركك سام الهاتف، وشُرع يهتم بالبقعة على كمّه، جعل حمله للمفجّرِ من تلك الـك


 غرفة القيادة، اتخذ سام الوضعية الدفاعية وشـعر بالذعر . بينما كانت هادئة وتحـاول
 تتكلم. لم تفعل شيئًا في محاولة لإثبات أن هذه لم تكن خدعة، لقد لقد اكتفت بمد يدها ببساطة.
مد ذراعه ببطء وقابلته بيديها المقيدتين. كانتت تعمـل وهي تشـعر بالخوف، لكنها تحكمت بالوضع بشُكل أفضل . أخيرًا، تحرر الزر
 تقوم بأمر طبيعي مشل لف حفاض متسخخ أو تقويم ربطة عنق. كانت العربـة مظلمـة، لكنها اعتقدت أنها رأت ندبة عمودية رفيعة تمتد إلى داخل ساعدهـ سرعان ما أدار ذراعه بعيدًا عنها مؤكـدًا مـا رأته. قالتت: "توفِي والـدي عنـدما كنت صغيرة أيضًا. لقد كان ثمألا وتسبب بحادث سير . لقد كان ثملاً على الدوام".

عادت للعمل على القماش كما لو أن الموضوع قد انتهى.
 ومراعية، لكـن كانـت لـديها أيضّا هـذه القـدرة الفطرية علـى النظر تحــت السطـح، وتحديد ماهية المشكلة الحقيقية، وليس فقط تحديد ما كان يزعجهن. أطلقن على
 كما لو كانت قد وضعته أمامها على طاولة تحت الأضواء الساطعة، وقامـت بعملية
 ذلك. كانت تلك هي الطريقة التي يتواصل بها دماغها وقلبها.
 أن وجود والدها النـمـل دائمًا في مـا يـلافى مـع طفولـة آمنة وسـعيدة، سيكون نقطة

البداية.
قالت كاري: "أشكر الها أنه اصطدم بشـجرة. قاد سيارته في الاتجاه الخاطئ.
كانت معجزة أنه لم يؤِذ أحدًا" .
رفع سام رأسه عند سماعها تذكر الله.
سألها: "هل كان والدك متدينًا؟".
أجابته: "لا، لم تكن عائلتنا متدينة على الإطلاق. حتّى أنه توقف في نهاية الأمـر
 لا أزال أجهل رأيه بالدين". عبست، ونظرت إلى سام، ولكن عينيها تخططاه بنظراتها.

قالت كاري:" يجبب أن تساعدني في هذا كما تعالم" .

"لست شُخصَا متدينًا . ل أعرف حتّى من أين يمكنني البدء بالموضوع" .
 اللني كـان في حضنها: "هـل تعتعـد أننـي أدري؟" .كـان حفـل زفافهمـا في غضـون

أسبوع، وقد قال القس إنهها بحاجة إلى اختيار مقطعين من الكتـاب المقـدس على الأقل للاحتفال.

## "أليس لديكم مقاطع موحدة تستخالمونها في مراسم عقد القران؟" .

أجابت كاري:"بالتأكيد، لكن نريد أن يكون لها معنى خاص بالنـبة إلينا" .
قال بيل وهما يشاهدان إعادة عرض مباراة كرة السلة مـُيرَ إلى الكتاباب المعـدس
 ابتسمت كاري:" في صنلدوق في الجزء الخلفي من خزاتنة ملابسـي. يعـود إلى


المسبطة"
التفتت إلى الفهرس الموجود في الخالف، لترى ما إذا كانـت المتاطع مرتبة حسب مواضيعها. وجلدت قائمة طويلة تحـت عنوان الحـب، اختارت متطعَا، تـتمّم عادت إلى سغر الجامعة، وقلبت الصغحات الرقيقة حتّى /ستوقفتها ملحظة مكتوبة بخط اليد. تسابق نبضها وهي تحدق إلى حروف وتخربشُـات واللدها المميزة. فال بيل شيئًا لكنها تجاهلته. لكز ساقها بجهاز التحكم عـن بعد فنظرت إلى الأعلى. اختغت/بتسامته عندما رأى ملامح و جهها . أخبرته بما و وجلته قال بيل ون وهو يجلس بعد أن كتم صوت التلغاز: "لم تختريني من قبل أن والدك كان متدينّا؟" . أجابت كاري وهيتحدق إلى الكتاب:"لم يكن متدينًا . ولكن لماذا بحث عن كتابي المعدس وكتب فيه؟ ومتى؟" . لم يكن للـى بيل جواب. "تمّقال: "كيف تعرفين أنه هو من كتب ذلك؟" "أنا متأكدة. خط يله هميز" "حسنًا، ماذا كتب؟" .
 وضع دائرة حول" سغر الجامعة 9:3- مصيرنا واحل على حـل سواء، وهنـا خاطئ

مدل أي شُيء يحدت في هنا العالم -" وبجانبه كتـب كلمـة واحــة بأحرف كبيرة. كتب كلمة نعم. قلبت كاري الكتاب المقـدس باتجاه بيل حتّى يتمكن مـن رؤية

الكلام.
أمسك بيل بالكتاب في يديه، ونظر إلى الصفحة لفترة طويلة قبل أن يعيده إليها مرقأخرى. بدا مرتبكا كحا الها تمامًا . "حسنًا، سيموت كل شسيء، وهذا ليس عدلَّل" نظرت كاري إلى كلمات والدها وقالت: "نعم" .

فكت كاري أزرار كم سام الآخر : "لا أشعر بالندم عندما يتعلق الأمر بوالمدي.

 الحياة، أتساءل عما إذا كان لديه الكتير ليقوله عن ذلك". "كم كان عمرك عندما توفي؟".
أجابت: "كنت في التاسعة عشرة من العمر، في السنة الأولى من الجامعـة. آخر مرة رأيته فيها كان في مطبخ العائلـة. كنت قـد أتـيت لتنـاول العشـاء وعلى وشـك المغادرة، أمسكت حقيبتي في يدي، كنت وأمي ننهي حديثنا عندما جاء إلى المطبخ لجلب زجاجة بيرة أخرى، وسألني عمـا نتحـدث عنه. أخبرته أنني أحـاول اختيـنـيار مجال دراسة في الجامعة. هز كتفيه وقال: "تأكدي مـن أنـك اخترت الحيـاة بغض النظر عن اختيارك".
عبس سام ويدا في حيرة من أمره.
 بسكويت الحظ، وهذا ما كان يحملني دائمًا على الجنون، لذلك عنـد الـندما قـال ذلـك،
 شيء قاله لي - نظر إليّ وبدا و كأنه يشعر ... بالإهانة؟ لا، ليس بالإهانة. ربمـا شعر

بالحزن. بدا حزينًا وقال، أنت لا تعتقدين أن الجميع يعيشون، أليس كذلك؟ معظم
الناس موجودون ويدورون في هذا العالم وحسب. الحياة هي اختيار في الواقع". انتهت كاري من العمل على كمّه وجلست صامتة.
نظرت إلى المفجّر وسرت عبر جسدها مو جة قديمة من الاستيعاب للمو قف. التقط سام الهاتفـ، وأعاد كلاّ من كاري والهاتف إلى مكانهما السابق. "أعتقـد

في الواقع أنني أفهم ما قصده والدك " الديا
نظرت كاري عبر الظلام، وأومأت بر أسها. سُمع ضجيج من الخارج.
نظر سام إلى كاري بعينين متسعتين.


لم تلتزم الصمت.

## الفصل الثامن عشر

وتفت جو بجوار كيلي على الجانب الآخر من ستارة المطبخ، واستمعتا إلى
 مباشرة. هل سيكون هناك صراخ؟ معمعة؟ مرت قرابة دقيقة ولم يكن هناك كثير من ردود الفعل على الإطلاق.
قال دادي دون أن يرفع عينيه عن المقصورة: "جيد جـــا حتّى الآن. لــم يطلـق
 الاستدعاء. أنا حقًا متفاجئ...". قطع حديثه وخرج من المطبخ.
فتحت جو الستارة، وتبعت بيغ دادي وهو يتجه نحو الممر باتجاه رجـل يسـير نحوهم. التقى الرجلان خلف الحاجز.
 سماعه: "أريد أن أعرف ماذا يجري على الجانـب الآخر مـن ذلك البـاب اللعـين".
 سأل دادي: "أي باب؟".
أشار الرجل بذقنه نحو غرفة القيادة وقال: "هذا الباب".
قال دادي: "للأسف لن يحدث ذلك يا سيدي".
شهق الرجل بصوت عالِ، وتوهجت الحرارة من وجنتيه، كان وجهه بلـون وري وردي طبيعي، لكن صدره الممتلئ ومعدته المنتفخة أوضحا أنه هلم يكن رياضيًا البتة. لقد وتّر جو.. فقد عرفت رجالًا مثله مغرورين وغير أخلاقيين.

قال دادي: "سيدي، الباب مزود بأقفال متعددة، يتم التحكم فيها مـن الـداخل. لا يو جد مفتاح وحتى إذا تمكنا من فتحه - وهذا أمر مستحيل - فهنـاك آلية تحكـم يدوية داخل غرفة القيادة". رمش الرجل بعينه، وكأن فكرة فتح الباب لم تخطر بـا باله قط. وضعت جو يدها على كتف بيغ دادي لتعلمه أنها تسانده ولتذكره بالبقاء هادئًا. صاح الرجل والبصاق يتطاير من فمه: "حسنًا سنحطمه". أصدر شخص جالس في الخلف صوتًا معلنًّا الموافقة، وأومأت عدة رؤوس معه. قالــت جـو بصـوت مـنخفض وحـازم: "هــنا البـاب مضـاد للرصـاص، مـن

## "هذا لم يقف في وجههم خلال هجمات 11 أيلول".

قالت جو: "صنع هذا الباب بعد هجمات 11 أيلول. هل هل تعتقدون ألنـ أنه بالصـدفة
لم يخترق أحدهم أي غرفة قيادة منذ ذلك الحين؟".

حيث وجد خو فهم الراحة في ثقته المفرطة.
صاح صوت أننوي من مكان ما: "يجب أن ندخل".
لم تستطع جو معرفة صاحبة الصوت.
 مستحيل . ولكن دعونا نتصور أنه يمكننا ذلك، ماذا ستفعلون بمجرد د دخولكم؟". رمش الرجل مرة أخرى، فهو لم يفكر في الأمر . "سوف نقنعهم بالعدول عما ير يدون فعله". سأل بيغ دادي: "تقنع من؟". "الإرهابيين!". هلل بضعة أشخاص مؤيدين.
 ومساعده، ونحن نحتاج أن يكونا بصـحة جيـدة وعلى قيـد الحياة، الإرهابي النذي

تريدونه موجود على الأرض في لوس أنجلوس. اقتحام غرفة القيادة لن يحقق شـيئًا على الإطلاق وسيضعنا فقط في خطر أكبر.
 الداخل لأيدتك في الحال، لكنك لن تجد في الداخل سوى رجلين صالحين". لم تجرؤ جو على ذكر أنه قد يكون هناك اك متو اطئ بئ بينهم.

 سمحت جو للصمت أن يسود للحظات بعد بيانها هذا. ثـم تابعتت: "تتصـرف اللسلطات على الأرض بشأن العائلة، لكن الطـيارين يحتاجـان إلينـا لكسـب الوقـت،

 بالعمل معا، علينا أن نثق بعضنا ببعض وأن نكافح معًا لنبقى على قِيد الحـياة".

 طريق الاستسلام".
لم يرد أحلد، وهذا ما اعتبرته علامة جيدة، لم يبدُ الرجل متأكدًا إلى أين سيتجه الآن في نقاشه، سواء تعلق الأمر بحجته أو بالطائرة. نظر إليهـا مليئًا، وبـدا أنه يجـد صـعوبة في التنفس، فكـرت في أبنائهـا عنـدما كـانوا صغارًا، فقـد اعتـادوا امواجهتهـا


 الحتاجتهم في الواقع فقط لالتقاط ألعابهم، لكن أنجزت تكتيكاتها بسلاسة.

خطت أمام بيغ دادي، وواجهت الرجل مباشبرة الترة. سألته جو: "ما اسمك؟".

سيحتاج الطاقم إلى المساعدة يا ديف. هل يمكنتا الاعتماد عليكم؟".
انتفخ صدره فخرًا.
تابعت جو قبل أن يفكر في الأمر كيُرَا، لكنها بصراحة تاحبا تابعت قبل أن تفكر هـي
 المساعدة بشكل أعمى. "هناك تُمانية مقاعد في الدر جة الأولى. أريـد اثنـين فـارغين والستة الأخرى مليئة بأشخاص على استعداد لمساعدتي في القتال". "هناك شابان يجلسان في الدر جة الأولى وأعتقد أنهما سيرغبان في المسـاعدة. وأنت يا سيدي..." ابتسمت في وجه ديف وتابعت: "لنجعلهم ثلاثة. ـلـذلك دعونـا نحصل على ثلاثة ركاب آخرين، تُمّ سنعيد ترتيب الر كاب في الدرجة الأولمى. سيأتي الهجوم من الأمام، لذلك سنريد...."
قاطعها ديف: "يجب على النساء والأطفال أن يتو جهو ا إلى الخلف".
 سـفينة التايتانـك". نهضـت ووضـعت ركبتهـا على الكرسي وذراعها على المقعـد

أتى صوت من المقاعد الوسطى: "أريد التطوع أنا وزوجتي يا سيدتي". أومأت
زوجته برأسها.
سخر ديف: "سيداتي، أعتقد أنه سيكون من الأفضل للنساء...".


 على الحزام الأسود في الجيو جيتسو. لم يكن لـدى ديف الكثيـر ليقولـه بعـد ذلك. قالـت جـو بسرعة: "ممتاز هـذا يجعل منا خمسة أنُخاص جاهزين. ما زلنا بحاجة إلى شخص واحد آخر ".

انتقل صوت همهمة المحركين من ضوضاء الخلفية إلى كونه الصوت الوحيد

 صدر صوت نقرة معدنية وحزام أمان يُغك. تحول التركيز عـن ضوضـاء المحركين إلى رجل واقف إلى في الصف الثالث من الأمام، من المقعد جهة الممر، على يمين الطائرة. لاحقته عيون الجميع.



 للغاية. فهمت جو على الفور سبب فشل بيغ دادي في فهـم طبيعة الرجل. فقـد تميز بغموض غير ملموس.
تبادل المضيفون النظرات في ما بينهم. قال بصوت أجش ومنخفض: "سأساعدكم".
كانت اللهجة أجنبية لا محالة، ولكن لم يكن أصله واضحا فنبرة صوته كانت
خالية من العاطفة.
أجبرت جو نفسها على اصطناع ابتسامة ثقة: "شكرًا لكك سـيدي. هـذا يجعلنا
ستة أشخاص".

## الفصل التاسع عشر

راقب ئيو وحدة برافو تقتحم المكـان وتر كن عربتها في كثــك لبيـ البوريتو بعمل 24 ساعة في اليوم عبر الشـارع من مركز التسوق . كـانوا بعـيـدين بمــا يكفـي عـن سيارة عائلة هوفمـان، لكنهم تمكنـوا مـن الحصـول على خـط رؤيـة مبانـر . انتظر الجميع تلقي الأوامر.

 أحد في الداخل.

قضصمت ليو ظفر إصبعها بينما راقب ثيو واجههة المتجر الوحيـدة في السـاحة حيـث كانت المصابيح مضاءة. بعد دقيقة، خرجت عميلة ترتدي ملابس مدنية من البـاب. مـلأ


 علينا التحرك". كان الوقت ينغد منهم بسرعة، وما تبقى منه كـان سينتهي إن اكتفوا بالجلوس هناك.

في المقام الأول، يجب تحديد مكـان الخـاطف، كـان اتباع بروتو كول مكتـب التحقيقات الفدرالي في مثل هذه المو اقف أمرًا أساسيًا لضمان أن الخطوة التالية لـن تحمل أي مفاجآت أخرى . احتاجـت فرقة المتفجرات إلى إجراء عملية تمشـيط كامل قبل أن يتمكنوا حتّى من الاقتراب من السيارة. لكن لم يأخذ بروتوكون مكتب التحقيقات الفدرالي في الاعتبار زمن هبوط الطائرة.

فمع مضي كل ثانية، كانـت الطـائرة تقتـرب مـن وجهتهـا، وبالتـالي كانت كـل
دقيقة جوهرية.
تحققَ ثيو من ساعته في الوقت نفسه الذي تحققت فيه ليو من ساعتها أيضًا. أغمضا أعينهما، وبدا جلِّا أنهما يفكران في الشيء نيّ نسسه.
سألت مركز الاتصـال عـبر الراديو: "كـم مـن الوقـت سيستغرق وصـول فرقـة
المتفجرات؟".
أجابهاصوت: "سبع دقائق يا سيدتي".
"بمجرد وصـولهم إلى هنـا، مـا المـدة التـي يستغرقونها للتجهيز، والاقتحام،
وإخلاء السيارة؟".
"نصف ساعة على الأغلب".
تبادل العميلان النظرات.
سألت ليو ثيو : "كم من الوقت نملك؟". مشُيرة بذلك إلى الوقت المتبقي حتّى
موعد هبوط الطائرة.
تحقق من سـاعته مرة أخرى ثـمّ أجـاب: "قر ابـة سـاعة وعشُرين دقيقـة. لكـن سيتوجب على القبطان رمي أسطوانة الغاز إلى المقصورة قبل ذلك". بدت ليو و كأنها تفكـر في كلماتـه وهي تحـدق إلى سـيارة عائلـة هوفمـان ذات

الدفع الرباعي.
بصقت قطعة من طرف ظفر ها، وانتقلت إلى ظفر آخر . "ماذا سيحصل إذا انتظرنا الإذن، ثّمّ اكتشُفنا أنهم ليسوا في السيارة؟".
 علم ثيو أنه محق، وعلم أن العملاء أيضًا يعر فوفون أنه مُحقى . وعلم ثيو أن ليو تعرف أنه مُحقَ
 بذلك، هل هذا واضح؟ أريد أن يُسجل أنتي اتخذت هذا القرار بنفسي، وسـأتحمل

تملك ثيو شعور بالخوف، لقد اعتاد أن يخاطر بحياته، لكنه لم يعتد أن يخاطر
بحياة شخص آخر .
كانت هذه حياة شخص آخر . فكر ثيو في ذلك الرجل الذي أومأ له بر أسه معلنًا
ثقته فيه.
منذ الانفجار، انتشر ألم مبرح من ذراعه اليسرى المصـابة صعوددًا وهبو طـا في جسده بلا توقف تقريبًا. لكنه حجب عن نفسه السُسور بالألم وهي قوة عقلية طوّرهـا على مدى سنوات عديدة من مدربيه الذين وعظوه أن العقـل أكتثر قوة مـن الجسـد. ولكن بينما راقب ليو وهي ترتدي البذلة، بدا أن الألم ينبض بقوة أكـبر، أكر، كمـا لو أنـه

كان تحذيرًا.
تسلل الشك إلى ذهن ثيو ووصل إلى أماكن لم يسبق له أن بلغها. قال وهو يرفع ذراعه المتدلية: أعتقد أنك أخبرتني أن التصـي

كان فكرة سيئة".
أجابت وهي ترفع مسدسها من قرابه: "نعم، إنه كذلك".
لقّمت المسدس، ثمّ فتحت باب السيارة، وتر جلت ون منها

 سوى الإسفلت. كان من الممكـن أن يحجـب واقي الشـمس الموجود في الز جـاج الأمامي أي شخص بالداخل من رؤيتها وجهًا لوجنه.


 الأوامر من جسدها.
انبطحت ليو، ونظرت أسفل السيارة.

بعد لحظات، نهضت مرة أخرى، وبـدت مرتاحـة لتأكدها أن الهيكـل السـفلي للسيارة لم يحمل أي متفجرات.
 وحرصت على إبقاء رأسها أسفل خط النافذة. فتست المقبض عند كل بـاب للتأكد أنه لم يكن هناك أي أفخاخ
 التفّت باتجاه المصد الخلفي، واختفت عن الأنظار.

بالوحدة ألفا".
أجاب صوت تردد في أذن ثُيو : "إنها في خط نظرنا". كان يعلم أن هناك قناصـي يتر صدون في الموقف من ثلاث جهات مختلفة وكانوا على أهبة الاستعداد كانت حالة الترقب في السيارة ملموسة، وأصبح الهواء كثيفّا ودافئًا. عض ثيو اليو
شفته حتّى ظن أنها ستنزف.

قال أحد العمالاء الذي تمكن من رؤية ليو عبر الراديو : "استعدوا ..." ثمّ سـمع
 تكلمت ليو عبر الراديو : "المكان خالٍ. لا يلمس أحـد الســيارة حتّى تمسـحها فرقة المتفجرات. لكن العائلة ليست هنا". عـادت ليو للظهور مـن خلـف السـيارة، أعادت مسدسها إلى قرابه، ونظرت إلى ساعتها.




 الذي تطاير أمام أضواء الشّوارع بالساحة، نظر ثيّيو إلى الأعلى ورأى طلئرة، على



 لكنهم سرعان ما أدركوا أنه لم يكن هناك الك أي دليل.
قال المساعد التنفيذي في الهاتف: "ليو هنا"، في اللحظة نفسها التي وصل فيها ثيو إليها.
تنحنحـت وقالـت: "الموقـع الـــاني خـالٍ تمامُـا . ابـدأوا المرحـلـة الأولـى مـن عمليات إخلاء المدنيين في العاصمة واشنطن".

## الفصل العشرون

اعتاد جورج باترسون، الذي جلس في بر جه فوق مـدارج مطـار جـون كينـيـي الدولي، على التكيف مع الظروف التي كانت خارجة عن إرادته. كان هذا مختلفًا.

شبك أصابعه، أراح جبهته على براجم أصابعه، ووضع مرفقيه فوق كومـة مـن
 الطوارئ. صفحات مليئة بالرموز، والشيفرات، والاختصار التات التي سيراهاها معظم الناس على أنها مجرد خربششات غير مفهومة.

 العمل منذ سبعة وعشُرين عامٌّا، شـاهد الأجنحـة المعدنية تعكس ضـوـوء الشُـمس
 الطيور بدلًا من القول مدير العمليات الرئيسي لمراقبة الحر كة الجوية في مطار جون كينيدي الدولي.
لقـد شــعر بالسـلام عنـد تعاملـه مـع الأعطـال الميكانيكـــة، وحالــة الطقـس، وعوامل الزمن، وقوانين الفيزياء. لم يملك أي سيطرة عليها. هذا ما كان عليه الأمر ببساطة. اقبل الوضع الحالي، وتعامل مع ما يمكنك التحكم فيه. لا تضيّع الوقت في ما لا يمكنك السيطرة عليه، فهذه هي الطريقة التي أدار بها البرج، ولهذا كان المدير الرئيسي، وللمرة الثانية في حياته المهنية، تسلل الإحباط إلى سلوكه العملي المعتاد، وفكّر في أن الأمور يجب أن تكون مختلفة.

راودتـه الفكــرة نفسـهـا في نهايـة 11 أيلـول عنـدما جلس على جانـب حـوض الاستحمام يبكي، مختبئًا عن زوجته وأولاده. كانت وظيفته بأكملها هي الحفـاظ
 التلفاز يشاهد فيديو الطائرة. وهـا هـو يشـعر بالإحباط مجـددًا، لأن المشـكلة التي يواجهونها اليوم لم تكن عرضية بل تسبب بها شـخص ما. شاهده الموظفون وهو يمشي باتجاه نافذة مكتبه. كل محطة مشُـغولة، انحنى


 توجيه الطو ارئ الذي تلقوه في مطار جون كينيدي الدولي
 القبطان، لا تناقشـــوا الوضع علـى النطـوط المفتوحـة. وجهـواكـل غرفـة القيادذ إلى الترددات البديلة للإحاطة. سـيتم تحويـل جميع حركـة المــرور الـواردة في منطقـة مطار جــون كينيدي بالتناوب، سيتم فـرض منطقـة حظـر طيـران عنــد اقتـراب طـائرة

كوستال 416.
يج بب أن تظـل جميـع الاتصـالات مـع الطـائرة 416 معياريـة. التمويـه والتكتم هو هدفنا ؤملهم الأفضل في النجاة.
في جميع أنحاء البلاد، تبادل التقباطنة ومساعديهم في الطائرات نظرات الحيرة
والفضول لمعرفة سبب تو جيههم إلى قنوات اتصـال جديـدة. لكـن سـينتهي الشـك عندما يغير الطيارون المسار واحدًا تلـو الآخر استجابة للبروتوكول الجديـد. لــد كانت معجزة تقريبًا، السرعة التي تنتقل بها شبكة الاتصالات عبر السماء. علـم كـل
 فقط أولئك الذين يحتاجون إلى المعرفة يعرفون أن المطـارات في العاصمة مطـار دالاس الـدولي، مطـار ريغـان الـوطني، مطـار بـالتيمور / واشـنطن الـدولي

كانت تستعد أيضًا كما الحال في مطار جون كينيدي. لكنهم لم يملكوا أي فكرة عن الهـف وراء ذلك.
 وإذا التهى الأمر بالقبطـان باصططدام الطـائرة بالهـدف الـذي حـدـده الإرهــابي، فلـن يتمكنو امن التعامل مع مسار الرحلة 416 على الإطلاق.





 وعلى ما يبدو أنه قد أتى من النادي مباشرة.
با إلهي، لقد أحب هؤلاء الناس. كم كان فخّورًا بتفانيهُم في أداء واجبهمم. مئل المنارة، كانوا بمثابة طمأنينة ثابتة تنشر الأمل. في فوضى العاصـي لاصفة هـذه، سيتوقعون ما لا يمكن توقعـه، سيكونون منـارة الوطن، وليس فقط برج المر المراقبة، كان لكـل

 العطلات، نايات الأسبوع، ليالي العمل المتأخرة وبقيوا حتّى الصباح الباكر سوينا. كان هذا منز لهم الثاني.
لكن جورج يعلم أنه في أي لحظة سيصل المسؤولون العسكريون ونيون وسيتحول المكان إلى غرفة عمليات مزدحمة". "مر حبَا، أيها المدير؟".



لإخفاء بطنه. كان ذلك الشخص الذي يعد انحدارًا للرجولة هو أذكى وأقدم مر اقب

 الوظيفتان الوحيدتان اللتان فكّر فيهما ولا تتطلبان ربطة عنق أو الاستر الا الوتحمام بانتظام. سأل جورج: "ما الأمر؟".

الر حلة أربعة- واحد-ستة - لكن ليس عن طريق الاتصال الصوتي".
أمال جورج رأسه. "حسنًا".

عدّل داستي قبعته، وحوّل ثقله مـن قدم إلى الأخرى وقـال: "إنـه أمر بغيض يا رجل. يستخدم القبطان الميكرفون اليدوي ليرسل شُفرة مورس"


## الفصل الحادي والعشرون

لم يستمع بيل إلى شيفرة مورس ويدوّنها منذ زمن. لذا غاب عنه في البداية، أنهـا مـا كان يبث إليه في الطائرة عندما بدا أن لا أحد يستمع. عادت إليه معرفتـه القديمـة بسـرعـهـ، وأخذ العرق يتصبب من راحة يده وهو يركز بشُدة. كان من الصعب فهم شيفرة مـورس بمفردها، ناهيكم عن الاضطرار إلى القيـام بذلك سرًا أثناء إجراء محادثة أخرى أخرى. لا يعرف الطيار العادي شفرة مورس، لا يعرفها سوى قلة من قدامى الطيـارين الحربيين، لقد كانت لغة ميتة تقريبًا.


 للوقت. كانت تلك أداة أخرى في صندوق الأدوات.
 يحصل ذلك أراد أن يكون صندوق أدواته ممتلئًا قدر الإمكان. لم يشعر بيل بمثل هذه السعادة من قبل لكونه مخطئُا
راقبته كاري باهتمام من الجانب الآخر من الشاشـهة. في عمـق حيـاتهم الحاليـة،
 و جهه، عرفت أن عقله كان في مكان آخر . تمنى أن يخبر ها بما كان يفا يفكر . انتظري يا حبيبتي سوف أحلّ هذه المشُكلة.


شُعر بيل بنضض قلبه يصل إلى حلقه بـبب التوتر.
 قاطعه سام وبدت نبرته ساخرة: "هيا يا يا بيل. ما هو خي خيارك؟"
 قال صوت: "رجاءُ خذذي. أنا لو لوحدي". تميز صوت الفتى الهادئ بنقاء فطر قلب بيل.

 يكون لديه إدر اك لكحقيةة المو قف.
طفل يقلد ما رأى البطل ينعله في الأفلام، ما اعتقد أن و الده سيفعله.

 قليلة بالقرب من المنطةَة التيوقفت فيها الخيول البلاستيكية. نظر بيل إلى ساعته، خمس وأربعون دقيقة ولم ينطق بكلمة واحية، المة، التفت إلى محموعة من الممرضات يمشين ومن يحمطلن أكواب قهوة ورقية. تسبب الحمل غير المخطط له بالصدمة لبيل وكاري.




سأله سكوت:" هل تعتفد أنها ستخب القطارات؟" ابتسمبيل:"أر/اهن أنبا ستحبها يمكناك تعليمه كل شلشيء عنها"

لــمـتـــارق عينـا سـكوت اللعبـة التـيتــــور أمامـهـ ســأل والـــه:"أيـن
ستنام؟ ستنا م؟" .
فكّر بيل: "حستا، ، ستنام في غرفة الحضانة. هن هن ستكون غرفتها" .
طلى بيل الغرفة باللون الأصفر الفاتح في عطلة نهاية الأ سـبوع الماضـئ، سـئل
بيل سكوت المساعلة، لكـن رفض سكوت دون الكثير من التفسير. ولم يجبره بيل
على المساعلة.
"تقصل غرفة لعبي القديمة؟" .
 اللعب في غرفة الجلوس. وعندما نكـبر أليز بما يكفي سيصـبـ بإمكانكما اللعـب

تمتم سكوت بشـيء ما، كان بيل سيسمح للموضوع بالمرور . لكـن بعـد ذلك لا حظ أن الفتى الصغير حاول جاهدًا ألا يبكي. جثا على ركبتيه على مستوى عيني سكوت.
همس سكوت:" "هل تعتقد أنها ستحب كرة السلة؟" ثمّ/انزلقت دمعة على خحده. أجابه بيل: "ل أعرف يا صليقي، علينا أن نتنظر ونكتشف ذلك. هـ هل تعتقد أنها ستحبكرة السلة؟" . هزّ سكوت رأسهـ.
قال بيل:" حسنًا" ـوبالكاد/ستطاع سماع عمسات سكات سكوت. "نحن نحب لعبة البيسبول" .
آه. ذلك ما عناه. فهم بيل الآن.


 أن يضبطا المنبه، وسيشُربان النبيذ متى ما أرادا.

وقتها كانت كاري تنهي دراستها، وعائا في غرفة رثة في منطةَ سيئة من لوس

 حب حياته، وأرادها أن تكون له وحلده. أرادأن يكون الشخص الوحيد النيتيتحبه، كـره نفسه فيتلك اللحظة لأن أول ما شتعر به عندما نظر إلى اختبار الحمل كان الا الا ستياء. بعد كل تلك السنوات، يعرف بيل أن سكوت يشـعر بالاستياء. أراد سكوت أن يظلّ مركـز عالم والديهه، أراد أمـه وأباه لـه وحسـبـ، أرادأن يكون الشُخص الوحيد النئأحباه. رنّ هاتف بيل عند وصول رسالة نصية.

 باللخول أولا . استلقت كاري على السرير وهي تحتضن بطانية وردية لا معة. أضاء وجهها المتتفخ عنل دخولهما، واختفت عيناها تقريبًا وهي تبتسـمـر بسعادة. قالت بصـوت ضعيف ومتعـب: "ها قد أتـى رجـلالي. أصـبحت بخير الآن" .



عندها قرروا إجراء ولا دة قيصرية.
 ويختفون في ممر آخر ـ شُعر بالعجزوقلة الحيلة عندها ـ بتي بيل وحده ليس للديه مـا

يفعله سوى الانتظار ومو/ساة سكوت.
همس لها: "أنت عظيمة . لقد فعلتها يا كاري. انظري"
مَّت الطفلة أليز ذات الوجهـ الوردي والمثالي ذراعيها ـ فتحـت فمها وهـي تتثاءب، وأصدرت صوتًا خغينًا أشبه بصوت القطة الصغيرة. صـدر ذلك الصـوت

عن شفتيها المجعلتين.

نظر سكوت إلى المولودة الجديلة بعينين واسعتين، وستط الحيوان المحشـو الني /شتر/ه هو وبيل من محل الهـدايا على الأ رض. مـّ إصبعه الصغير باتجاهها
ولمس خحدها.

همس: "إنا صغيرة جـَا" .
حمله بيل إلى السرير بجانب والدته، فأعطته كاري أليز بلطف؛ أمسـكها بيديه
 ينهم بيل الرسالة، لكنه فهم أن الرسول هـو نغسـه النـي زاره في المـرة الأولـى التـي أمسك فيها سكوت بين ذراعيه. ما كان قبل تلك اللحظت لم يكن أبَّا ما بعدها . كانت تلك نقلة نوعية خارقة للطبيعة.


قال بيل وخداه يرتجفان: "يا صديقي، لم يسبق لي أن سـعت شُيئًا أكثـر شـجاعة من هذا". لقد حاول يائسًا ألا يبكي، لِيكون بنصف شُسجاعة ابنه. تابع : "ابق بجانـب ألـيز، ، حسنُّ؟ إنها بحاجة إلى أخيها الأكبر الآن. اعتنِ بطفلتنا الصغيرة، حسنًّ؟". راقب بيل كاري وهي تنحني، وتقبّل رأس ابنهما، والدموع تتساقط على شعره الكثيف، تلك الخصل العنيدة حتّى الآن. نظر كاري وسكوت في تير ترادف مرة أخرى، يشُاهدان شيئًا أمامهما، تمامًا كما فعلا من قبل.
 دفن رأسه بين يديه. لقد بدا و كأنه رجل مهزوم في حالة مـن الإحبـاط - لكـن موقعـه
 مغمضًا عينيه، مستمعًا لتأكيد ما اشتبه به.
 المحرك النفاث التي تزداد خفوتُّا مع كل لحظة.

شُاهدا الطائرات وهي تقلع. كانا بالقرب من المطار.
نقر بِن المسـدس بنفاد صبر على لوحة القيادة، فجعلت الضـو ضاء بيل يقفز من
 الميكرفون اليدوي بأسرع ما يمكن.
قاطع سام تر كيز بيل وقال: "لقد حان الوقت لإلقاء الأسطوانة". "لن أرمي أي..."
رفع سام المفجر . "إذًا هذا خيارك؟ تريد أن أن تنجو الطائرة؟".
أجاب بيل سريعا، "لا". تمّ لمس حاسوبه، كمـا لو كـان بإمكانه لمس عائلته
وتابع، "لا، هذا ليس خياري".

قال سام: "سيكون هذا خياري إن لم ترمِ الأسطوانة".

باستثناء تلك التي وجب عليه قولها.
مد بِن المسدس، وعدل سام قبضته على المفجر . .
قال بيل : "حسنًا، سأفعلها".

## الفصل الثانبي والعشرون

وتفت جو في مقدمة الطائرة تراقب فريقها من المتطوعين.
أسند الر جل الطويل رأسه إلى المقعد، وأغمض عينيه.

وفقًا للائحة، كان اسمه جوسيب غورولي، ولم تجد كيلي شيئًا بعد بحثـها عنه عـبر الإنترنت. لم يكن لديهم سبب لعدم الثقَة به عدا شعورهم الفطري. لكن اليوم، كان لذلك القرار تداعيات كبيرة.

 الإخلاء. وزعت يده الحازمة الأدوار بثقة: أنت وأنت - قف في آخر الممر وسـاعد
 والأسفل.
سـحبت جـو صـينية عليهـا زجاجـات ميـاه صـغيرة مـن المطبنخ، وأعطتهـا إلى المتطوعين الستة الجدد أثناء مشاهدتها لراكبة أصغر سنًا تمر بجانـب بيـن دادي
 لأن الجميع كانوا مذنبين حتّى تثبت براءتهم. تعارض ذلك مـع نظر تها النموذجية للإنسانية.

قالت وهي تمر بجانب رجلي أعمال شابين جلسا في المععـدين بجـوار الممر في الصف الأول: "اخلعا ربطة العنق إنها تشكل خطر اختناق". امتثل الشابان على

تم توزيع المياه، وأعادت الصـينية الفارغة إلى مكانها قبل أن تنخني خلف ستارة المطبخ لتفحص هاتفها. لا شيء جديد من يُيو . وضعت هاتفها في جيبها، وأخذت الإمدادات الخاصـة بها قبـل أن تخـرج مـن

المطبخ وتتحدث إلى المتطوعين.
قالت جو: "حسنُّ يا سيداتي وسادتي، دعونا نفعل ذلك".
اجتمع المتطوعون برئاسة جـو . تقاطــت الأيـدي، توحـد التركيز، واستعدلـدوا
للمعر كة تحت قيادة جو . لم يقاطعها أحد ولا حلا حتّى ديف.
قالت: "إن أدواتنا محدودة، لذا يجـب علينـا العمـل بمـا لـدينا. الأفضـلية التي

$$
\begin{aligned}
& \text { نتمتع بها هي أننا مستعدون ومنسقون فيما بيننا، حسـنًا؟" } \\
& \text { أومأت جميع الرؤوس. }
\end{aligned}
$$

"هدفنا الأول هو الاحتواء. نريد أقل كمية ممكنة من هذا السم في الهواء". شُعرت جو بشُيء من الذنب وهي تتحدث، لم تكـن بحاجـة إلى شُـرح سـبـب أهميـة احتواء الغـاز، لكنهـا أغفلـت حقيقـة الزمن المحــدود لأقنعـة الأوكسـجين، شُكّلت الساعة الموقوتة التي لا يمكنهم فعـل أي شيء حيالهـا ضـغطاً إضـافيًا لـم يحتاجوا إليه.
مدت ذراعيها، وتدلت من يديها أكياس قمامة رمادية متينة.
 شخص، وشرحت كيف ستسير الأمور.

 القيادة في انتظار فتحه، كانت ستـلاحق الأسطوانة بعـد أن ترمى لأن الأوكسجين المحمول الخاص بها سيسمحح لهـا الحركة. بعـد أن تمسـك بالأسطو الانـ النة سترميها داخل الكيس الأقرب إليها في ذلك الوقت. سيقوم حامل الكيس بربطه وإغالاقه في أسرع وقت ممكن ثمّ سيرميها في الكيس الأقرب إليه.

ستأخذ جو بعدها الكيس المزدوج وستضعه في المرحاض وسـيغلق الغطاء، ثمّ ستغلق الباب.
أومأت الرؤوس أمامها.
"حافظوا على أقنعتكم، مفهوم؟ احبّ احبسو أنفاسكم إذا اضطر رتم لخلعها لسبب ما. ثمّ أعيدوا تشُغيله بسرعة. ونحـن نعمل كفريق واحد ولا يمكن تـر كُ أي شــخص مكشوفًا لفترة طويلة".
غمغم أعضاء الفريق وأعلنوا موافقتهم وانحنوا إلى الأمـام، وكـانوا مستعدين للمر حلة التالية، من الخطة، بدوا متحمسين ومصممين على المساعدة، ولكن مـاذا
 الذي كانوا قلقين بشأنه؟ نظرت جو إلى فريقها وأدركت: ليس لديها أي خطـة لهــها الاحتمال المظلم. "هل هناك أسئلة؟".

## الفصل الثالث والعشرون

سمع ثيو صوت طقطقة في سماعة أذنه.
أتى صوت من سيارة الاتصالات: "أنتم لن تصدقو اهـو هـذا يـا رفاق. تلقينـا للتو

باستخدام شيفرة مورس".
 جميعهم في الخلف. لم يعرف الموقع الدقيق، لكنه علم أنهم في مكان ما بالقرب من مطار لوس أنجلوس.

قال إنهم ينظرون من النافذة الخلفية للسيارة، يشاهدون الطائرات وهي تقلع.

بعد أن أنهت جو إحاطة متطوعيها بالمعلومات، جمعت آخر أكواب الدرجـة الأولى التي كانتت في خـارج المطبخ قبل دخولها إلى المطبخ وإلقـاء نظرة على المعصور رة الرئيسية. أوشك دادي وكيلي على الانتهاء من الجولة الأولى مـن تنفيذ التعليمات. راقبتهما جو من زاوية عينها بينمـا كانتت تخاطب أعضـاء فريقها، وقـد تفاجأت بمدى سرعتهما في إنهاء المهمة. في معظم الأيام، مثّل اتباع الركاب في الطائرة للأوامر صر اعًا، لا يحب الر الر الـاب أن يُخبروا بما يفعلون. لكن اليوم بدا الأمر وكأن كيلي وبيغ دادي لا يحتاجـان إلى تصحيح تصرفات أحد. بعد عقود على بلدء مسيرتها المهنية، فهـــت جـو أخيرُا لــم قاوم الركاب في معظم الأحيان تنفيذ الطلبات الصغيرة مثل وضع الحقيبة بعيدًا، أو رفع ظهر مقعدهم، أو لماذا تجاهلوا عرض الأمان. كـان نفـي الـوا الـدافع الـذي منعهم

مـن قـول الأشـياء التـي أرادوا قولهـا، والقيـــم بالأشـــاء التـي أرادوا فعلهـا، أي أن يتصرفوا كما يريدون.
سيفعلون ذلك غدًا، في المرة القادمـة، لاحقًا، ولكـن الآن بعـد فوات الأوانـوان،

 الوقت لأنفسهم.
وضعت جو الأواني الزجاجية في حاملة مقسّسمة في عربة المشروبات. أُسقطت الأقنعة، تم إطلاع المتطوعين على الخطة، امشل جميع من في المقصورة




 بذويه، لكنه مع ذلك يسافر بمفرده للمرة الأولى - تواسيه وتطمئنه العائلة التي جلسـت في الجهة الأخرى من الممر، استطاعت جو رؤـية كبريائه المر اهـق يتلانشى لأنه سـمح لنفسه بالشُعور بالأمان الذي لا يستطيع أحد توفيره سوى الو الو الدين الدين. ربما كان ذلك لأنها رأت الغرباء يمسكون بأيدي بعضهـم ويصلون معًا. أصبحت النفوس على متن الطائرة عائلة واحـدة مثاليـة بعيوبها. كانتت الحيـاة القصيرة لهذه العائلة على وشك الانتهاء، وباعتبارهم مجموعـة فسـوف يواجهـون الموت معًا.


 البقية، لكنهم كانوا جميعًا في هذا معًا.

ظهر ضوء أخضر مع رنين عـالٍ ومنخخض. أمسكت جـو بالهـاتف الـداخلي وسألت، "هل انتهيتم يا رفاق من مهامكم؟؟". أجاب دادي على الطرف الآخر من الخط : "نعم يا سيدتي".
"وأنتم جميعًا مستعدون؟".
أكـــد دادي لهـا أنهـــم مســتعدون ثـــمّ قـــال: "وأنـــت تـــدينين لـي بخمســة
دولارات".
"لا بد أنك تمزح، من؟".
"انظري إلى الممر، الزوجان في الصف الثالث عشر ".
استدارت جو، وحاولت إخفاء ضحكتها. لقد وقف زوجان في منتصف العمر
في الممر يكافحان لإزالة سترات النجاة المنفوخة.
قالت جو : "تبارك قلباهما". ثمّ ضحكت ولم يكن ذلك مفاجئًا بالنسبة إليها في

انخفضت الطائرة قليلًا ما جعل التهديد وشيكًا.

وكيلي في الخلف، في مقعديكما، جاهزين للهبوط، هل فهمتما؟"
"لكن..."
قاطعته: "قد يكون هذا الهبوط قاسيًا وآخر ما نحتاجه هو أن تُحلقا في الأنحاء،

 سيحتاجكما الركاب على قيد الحياة من أجل هذا. فهمتما؟". تنهـد دادي: "مفهوم ولكـن لـيكن بمعلو مـكـ، أنـا لسـت مرتاحًا لأنـك هنـــك بمفردك مع ذلك الرجل ". نظرت جو إلى جوسيب، وأفصحت أنها لم تشعر بالارتيـاح أيضًا، فقـد وقف على بعد مسافة قصيرة منها.

أجابت محاولة تخفيف هول الموضوع لتبدو أكثـر اقتناعًا ممـا كانـت علبـه في الواقع: "لن أكون بمفردي، إذا حاول فعل شيء ما فلدي طائرة كاملة مليئة بالـدعم. كل الر كاب بصفنا، ألا تتذكر؟".
 علما أنه لـيس لـديهما خيـار آخر. بعـد إنهاء المكالمـة، فتحـت جو الكابينة العليا الأولى، وأخرجت زجاجة الأوكسجين المحمولة. سحبت الحز ام من فـر فوق رأسهاها، مرّت الزجاجة فوق جسدها بشككل مائل. أخرجت القنا الـاع الأصفر من الحقيبة، لوت الصمام عكس اتجاه عقارب الساعة حتّى ظهر الرقم 4 في النافذة الصغيرة على عنق الز جاجة، وضعت إصبعًا داخل القناع، وشعرت بتدفق الهو الهواء قبل شـمه. كـان عـديم



ألقت نظرة إلى الخلف لترى أن كيلي ودادي أنهيا مهمتيهما. أثناء سيرها في الصف الأول، ساعدت متطوعيها في ارتداء أقنعتهمم، وسحبت
 الوضع تغير عندما عادت إلى مكانها في مقدمة الطائرة ونظرت إليهم. لا يمكن للأعين أن تكذب.
غطت الأقنعة وجوه الركاب، لم تستطع جو معرفة ما إذا كان أن أحلدهم ما يبتسم
 تم تو جيه كل حركة، كل نية، كل عاطفة من خلا الِل العيون. بدأت جو باختبار مطابقـة التعليمـات النهائي. إيمـاءة هنـا وإبهام إلـى الأعلى هنـاك. أصبحت مقصـورتها جـاهزة، وأوشـكت كيلي وبيغ دادي على الانتهاء في


أحنى رأسه ردًا عليها وتراجع، باتجاه المطبخ الخلفي ليستملم مكانه.

استدارت جو عند الحاجز حيث لفت شيء ما انتباهها. إنه ضوء ينعكس على جناحين بلاستيكيين لامعين. جلس الفتى الصغير الذي زار بيل وبِن في غرفة القيادة قبـل الر حلـة في الصف الأول مـن المقصـورة الرئيسـية. أمسـك والـده بيـده لِيشـعره بالأمان والحماية. تدلت قدما الفتى من حافة مقعـده وفي نهايتيهمـا حـذاؤه الصـير الصـير؛ سوف تمر سنوات عديـدة قبـل أن ينمو بمـا فيه الكفايـة لتصـل قـدماه إلى الأرض.



 عاثى الر جل في المستقبل، ولكن لم يكن الفتى معه. كان لا يز ال في الطائرة، لا يز ال



عليه الدهشة.
بعد أن شُهدت على ذلك، وجـدت جـو أن اللحظة كانت تُقيلة الوطأة ومؤلمـة، لكنها لم ترد المعاناة أكثر أثناء حملها لهذا العـبءء. رن جرس مرتفع، ثـمّ تـدرج صـوته نحو الانخفاض عبر المقصورة وأضاء ضوء أخضر ـ نظرت جو إلى الجزء الخلفي مـن الطائرة وهي تتجه نحو الهاتف، متسائلة لماذا عاود بيغ دادي الاتصال بها

$$
\begin{aligned}
& \text { "هل كل شيء على ما يرام؟". } \\
& \text { أجاب بيغ دادي: "نعم يا سيدتي". } \\
& \text { انتظرت أن يقول شيئًا آخر . }
\end{aligned}
$$

سألته بعد أن بقي صامتًا: "هل معدلات الأوكيا

 الطائرة وهي تشُد الحزام على خزان الأوكسجين الخاص بها، وقـد وقف بيغ دادي

إلى جانبهـا يتكلم بواسطة الهـاتف. تابعـت جـو أثنـاء تعـديلها لأخـواء المقصـورة
 إلى جوسيب، وأخفضت صوتها.
 إلى التركيز فقالت: "حسنا، يجب أن أذهب. سأراك هناك هِ أك يا عزيزي" نادى بيغ دادي: "جو !" صاح لها قبل أن تتمكن من إغلاق المكالمة. عرفت جو بيغ دادي لسنوات عديدة. لكن عندما استمعت إليه يكـافح لإيجـاد الكلمـات المناسبة، أدركـت أن هـنه كانـت المـرة الأولـى التـي سـمعته فيهـا مقيـد اللسان. نظرت إلى الخلف وشاهدته يمسح خده. همـس: "جـو، لـيس لـدي أي شـخص لأتصـل بـه الآن". غطـى وجهـه بيـده الأخرى، يُمّ كرر ما قاله وانهالت الدموع.
ارتعشُ صـوت جـو وهي تقـول لـه: "حسـنـا، لقـد اتصـلت بـي وأنـا أجبـت".



لمنع نفسها من البكاء.
شُاهدت جو كيلي وهي تأخذ منديلًا من الحمام وتعطيه إلى بيـغ دادي. أخـذ
المنديل منها ثمّ أشار بإصبعه إليها. "إذا أخـبرت أحـدَا عـن هــنا أيتهـا السـيدة الشــابة، سـأخبر مكتـب التحقيقـات

الفدرالي أنك كنت تعملين مع الإرهابي". سمعت جو كيلي وهي تضحك، فقالت جو : "لا تقلق يا دادي فسرك في أمـان معنا". أخرجت جو هاتفها الخلوي بعـد أن أنهت المكالمـة عـبر الهـاتف الـداخلي، وبدأت تكتب رسالة نصية ليّو.

سحب بيل أسطوانة السـم مـن الحقيبة، ووضعها بعناية على لوحـة القيـادة. هناك أسطوانة أصغر حجمْا في أسفل حقيبته.
سأل بِن: "ماذا عن المسحوق الذي كان من المفترض أن أستخدمه لقتلك؟". ضحك سام وبيل كالاهما.
أجاب بِن: "إنه مجرد سكر مطحون خعه على الخبز المحمص الفرنسي". شعر بيل بالتاج على أسنانه الخلفية ينكسر تحت ضغط فكه.
 يمكنتي أن أموت، كان على شخص ما أن يكون هنا ليحرص على اتخـاذك القـرار،
 موتي. ولكن اضطرت للبقـاء قيد الحيـاة للتأكد مـن أنك نفذت عملية الاصطدام

هزّ بيل رأسه محاولاً الاستيعاب وقـال: "لكـن مـاذا لـو اخترت الطائرة؟ ولـم
أسممك، وهبطنا على ما يرام وعائلتي..." لم يستطع إنهاء الفكرة.
أجابه بِن: "لو كان هذا خياركُ كنا سنهبط دون وقوع حوادت، وكنـت سـأطلق
النار على رأسي لاحقًا هذه الليلة".
انحنى بِن قائلا شيئًا لسام، ولم يكن باللغة الإنكليزية، أحنى سام رأسه أيضُـا، مكرزًا العبارة نفسها.
"سنموت نحن اليوم كمـا ترى، أنـا وسـام على حـد سـواء وذلك أمر مؤكـد. ولكن الآن، سيحول موتنا هذا حياتنا إلى هدف". هز بيل رأسه مشمئزًا وقال: "الانتحار هو ميتة الجبناء".
رفع سام الهاتف إلى مستوى وجهه، ارتجف خحداه وهو يحاول الحفـاظ على
رباطة جأشه.

قال: "إن هذا لا عالاقة له بالدين. الجبناء الو حيدون هـم أشـخاص مئلك خـائفون من مواجهة حقيقة كيفية المحافظة على سلامتك وامتيازك ولكن بأي تُمن؟".

لم يسمع بيل كلمة مما قاله، بل ركّز عينيه على الحاسوب ليـرى مـا كـان فوق

للكاميرا...عوارض خشبية؟

تنفس بيل الصعداء. لقد فهم كل شيء الآن
منذ سنوات مضت، عنـدما انتقلت كاري مـن شـيكاغو إلى لوس أنجلـوس، استأجرا عربة نقل من شُركة. لم تكن بحاجة إلى أي شيء كبير الحجـيم باعتبـار أنها باعت معظم أثاثثها، لـذا كانـت العربـة التي يمكنهـا أن تنقـل ستة عشُر راكبُّا التي
 شظية في يده لمدة أسبوع بسبب العوارض الخشبيبة التي استخدمها لرفع الأشياء. كانت عائلته في عربة نقل.

## الفصل الرابـع والعشرون

سـع ثيو إلى صوت المروحية وهي تحلق فوق المر كـز التجـاري للحـي بينمـا أضاء كشافها شوارع جنوب غرب لوس أنجلوس . وبحثت ذهابًا وإيابًا عـن إبرة في في

كومة قشُ.
"في محيط ثلاثة أميال؟".
أخرج العميل الخريطة، وأضاءت الشاشات الموجودة داخـل عربة الاتصـالات.
ظهرت مشُاهد جوية وبرية للمنطقة المحيطة بمطار لوس أنجلوس الدولي. قالت ليو : "لا، لنبدأ بالثاني".
 العميل الآخر، قُربت الصور على الخريطة وانتقل التركيز فيها استجابة للأزرار التي كبسها.

بالرغم من أن منطقة البحث لا تزيد عـن ميلـين، قـد تستغر النـر النتاط الأفضـل لتحديد حر كة المرور في مطار لوس أنجلوس أيامًا. عبر الأحياء، والفنادق، ومراكـز التسوق، ومواقف السيارات، والمرائب. كان نطاق الاحتمالات للمكان الذي يمكن أن تكون فيه الأسرة هائلًا والنقطة
 كان المحيط يحـد بالكامل الجهـة الغربيـة مـن المطـرار، قالتت ليـو : "أريـد وحـداتنا شُمال وشرقَ وجنوب مطار لوس أنجلوس . ابدأوا بـالقرب مـن المنطقة المحيطية
 البحث في المرائب ومر اجعة أشر طة المراقبة".

أومأ ئيو والعملاء الآخرون برؤوسهم، وبدأوا بالتحـدث عـبر أجهزة الراديو،
ويالنقر على هواتفهم.
ألقت ليو نظرة سريعة على المروحيـة وقالـت: "سـوف تلقي الوحـدة الجويـة نظرة شاملة، وسنتراجع نحن لنحاول حل اللغز معًا".
وقفت فرقة المتفجرات في الجانب الآخر من الساحة ولا زالوا يعملون على
سيارة عائلة هوفمان رباعية الدفع.

نظر ئيو عبر ساحة ركن السيارات، استدار أحـد العمـلاء الموجـودين بـالقرب
من السيارة، وأشار إلى ليو بإبهامه إلى الأسفل.

الأولى من الإخلاء في واشنططن تنتهي".
علـم ثيـو أن ذلـك يعني إجـلاء كبـار المسـؤولين الحكـوميين، وتأمين عائلـة الـرئيس، وأن جهـاز الاستختبارات السـرية جـاهز لنقـل الـرئيس إلـى ملجـأ البيـت
الأبيض في أي لحظة.

لم يقل أحدهم شُيئًا، فكـر ثيو بلو جسـتـات تلـك العمليـة. كـان الوضـع برمته
يتضخم، وعدد الأشخاص المتأثرين يزداد بوتيرة سريعة.

سأل ثيو : "ماذاعن... الناس العاديين؟ هل يعرف عامة الشُعب؟ هل هناك أي
بيان رسمي؟".
هزت ليو رأسها: "لن نحتاج إلى أي بيان، إذا تمكنا من العثور على الأسرة" صدر فجأة ضجيج في آذانهم.
"عربة نقل ! رسالة مورس أخرى، يقول إنهم في عربة نعل".

شعر ثيو بوخز في أصابع يده المصابة بينما مرت جرعة أدرئ أدرينالين مليئة بالأمـل عبر النهايات العصبية المصابة. التفتت ليو إليه وقالـت: "اتصل بكـل شر كة نــل في المنطقة، وأخبرني بما يمكنك العثور عليه".

ابتعد ثيو عن المجموعة، تحقق من الوقت، وأجرى حسابًا سريعًا، اكتشف أن
الطائرة كانت على بعد أقل من ساعة من وجهتها النهائية. سيحدث الهجوم بالغاز قريبًا.

خفق قلب بيل بأمل جديد. لم يستطع التركيز على موقع عائلته بالضبط، لكنه


 أن يضمن أمان عائلته أولاًا. يمكنه حل الأمور الباقية بعد ذلك.
 زوجته، ويداها مقيدتان، وتكافح لتهدئة طفلة تبلغ من العمر عشُرة أشهر تمر بنوبـة

التي لا حول لها ولا قوة.

حقيقة أنها لم تعرف ما كان يجري غير عادلة، ولم يكـن جهلهـا سـوى النعيم،
تساءل بيل عما إن كانت تحتاج إلى تغيير حفاضها.
فتح عينه عندما سمع صوت كاري، تجعدت جبهتها من القلق وهي تهز الطفلة،

 قال سكوت مستخخدمًا الاسـم المستعار الذي أطلقـه عليها، وارتغعـت نغمـة
 لنتخيل أننا نخيم مع أبي في الغابة". حبس بيل أنفاسه.
قال سكوت: "سنصنع حلوى الخطمي المشـوي، وسـنظر إلى النجوم، هيا تخيلي معي يا ليزي".

أسقط بيل ذراعه اليسرى ببطء، ليمسك بالميكروفون اليدوي، وتأكد مـن أنه
كان أسفل الكر سي حيث لا يستطِعِ بِن رؤيته، بدأ بالنقر بصورة ممنهجة. صرخت أليز بصوت أعلى.

 بمبادرة أشبه بطعنة خيانة، أفلتتها كاري من بين يديها على مضض.

السترة الناسفة حيث هزّها من جانب إلى آخر، تسـارع إيقـاع حر كـة سـام بينمـا اهتزَّ
جسد أليز، فرك ظهر ها في حركة دوائر صغيرة وتشابك المفجر مع أصابعها

الطفلة، لم تكن هناك كلمات لها معنى على أي حال.

تحولـتـتصرخات أليز بعـدها بوقـت قصير إلى أنين، توقف جسـدها الصـير تدريجيًا عن الارتجاف، وبدأت في الاسترخاء. بينما كان يغني المقطع الأخير من أغنيته، كانت الحركة الوحيدة الموجودة في الغرفة هي حركة سام وهو يهز الطفلة بلطف. لم يقل أحد شيئًا في لحظة السلام المميزة هـذه، تسـاءل بيـل إن نـدم الر جـلان


 وشك الكلام للاستفادة من أهمية هذه اللحظة ولكن بِن بِن سبقه إليها.
"بيل، حان الوقت".

ضغط ثيو على الزر الأحمـر لإنهاء المكالمـة. كانت تلـك هي شـر كة النتل السابعة التي يتو اصل معها. ووصل إلى سبعة طرق مسدودة.

نظر إلى الجهـة المقابلـة مـن الـــاحة، ورأى ليو والعـــلاء يتحر كـون بمهمـة، ولكن لم يبد أن هناك أي حاجة ملحة.
كانـت فرقة المتفجرات تحنزم أمتعتها، وفُتحـت جميع أبـواب سـيارة عائلـة هوفمــان علـى مصـراعيها بينمـا تفحصـهـا العمـلاء، عـــدما شــاهد كــلا الفـريقين في العمل، علم أن أفعالهما كانت عقيمة مثل عمله. اهتز هاتفه الذي أحكم قبضته عليه. الهجوم هنا على وشك أن يبدأ، لكني أردت أن أخبـرك كــم أنـا فخـورة بك، سيكون كل شيء على ها يرام يا ثيو. أحبك كثيرًا. لم يرد يُيو أن يكون في موقع السيطرة، ولم يرد أن يكون جزءًا من هذه المههة،

 متزلهم في منتصف الليل، لكنه لم يعد يريد فعل ذلك بعد الآن. الأمور تحت السيطرة يـا خالـة. لقـد سـيطرنا على الأهـور بـرَّال، سـيطري

عليها أنت هناك في الجو. أحبك أيضًا.
خطرت في باله فكرة: "آمل أن يختـار القبطـان التضـحية بعائلته". أخفض ثيو رأسه خججًا لأنه يشُعر بالذنب.

ما. انطلق يُيو راكضًا، وكان الفريق قد انتهى تقريبًا مـن حزم أمتعته بحلول الوقـت
الذي وصل فيه.
"ابحثوا عن أي منطقة عامة في محيط ميلين تسمح بإشــعال نيران المخيمـات.
فكروا في المنتز هات و..."

سأل نيو روسو: "ما الأمر؟".
وردت رسالة مورس أخرى. قال الطيار إن الأسرة كانت تشـم رائحـة دخـان. دخان ذو رائحة نار تخييم. حاول يُيو تصور المناطق المحيطة بالمطار من الأعلى.

إلى الشرق، هناك خطط الفنادق في سينشري بوليفارد. ربما أشـعل أحـدهم موقد نـار
 الطائرات. وكان في الشمال أيضًا منطقة سكنية و ...
 لكنه لم ير أحدًا يتبعه فتوقف.

دوكويلر؟".
أجاب ثيو سريعا: "إنه شاطئ في نهاية المـدرج، سأئـرح لـك في الطريق لكـن
علينا أن نتحرك الآن".
توجه العملاء لإنهاء حزم أمتعتهم، لكن ليو أو قفتهم بيدها.
التفتت نحو يُيو بعـد توجيه العميل الـذي يعمل على الشـاشــات لسـحب جميع



"لكن ليس لدينا وقت...".
"ليس لدينا وقت لارتكاب الأخطاء، أليس كذلك؟". كانت نـبرة ليو حاسـمة.
ثمّ عادت إلى عربة الاتصالات.
 يقع في الطرف الغربي من مدارج الطائرات لمطار لوس أمجلوس. أقلعت الطـئ الطائرات فوق سـماء المنطقـة مباشـرة وكانـت هنـاك حفـر نـار على الشُـاطئ. عـرف أن ليو ستكتشف كل ذلك من خلال بحثها وتأكد من أنها ستصل إلى النتيجـة نفسـها التي توصل إليها بالفعل.
في النهاية، سوف يسـلكون هـذا الـدرب، ولكـن بمـجرد وصـولهم إلى هنـاك، ستود ليو القيام بالاستطلاع قبل أن يتمكنوا من تطويق المنطقة وإنشاء محيط بحثـ.

لم يكن هناك شك في ذهن ثيو أنه بحلول ذلك الوقت سيكون الأوان قد فات. حاول أن يبدو هادئًا وقال: "سيدتي، أعتقد...".
 به يا رجل. لكن عليك البقاء هادئًا. دعها فقط تمارس عملها" حدق ثيو في حيرة من أمره قبل أن يلتي نظرة خاطفة حوله
 ليو أو الارتباط الشخخصي بالقضية مثيله.
لـم يكن لديهم سبب للمخاطرة، وهذا ما سهّل عليهم مواكبـة رئيستهمـ. كان تلقي الأوامر أمرَا سههِّل عليهم.
"ثيو".
التفت إلى الشخص الذي نادى باسمه، إنه روسو. نظر العميل إلى يد ثيو التي
كانت لا تز ال تمسك بالهاتف النقال.
قال ثيو: "آسف. لكنها خالتي، أتعلم ما أتحدث عنه؟" التحبي

نظرة خاطفة وراء كتفه.
لم يكن أحد يشاهده، لقد عادوا جميعا إلى مهامهم الخاصة.



 حياته المهنية. لكن التقاعس والجبن لم يكونا يلما ما تقدّم لأجله على أي ألي حال. لم ينظر ئيو إلى الوراء بينما كان يخرج من ساحة ركن السيارات.

## الفصل الخامس والعشرون

ابتسمت جو عند قراءة نص ثيو .
 واستعدت أمام غرفة القيادة مباشرة. تلت صلاة لابن أختها والأسرة وفرق الإنقـاذ

على الأرض.
بـالقرب مـن سـطح الطـائرة، أمكنهـا سـماع صـوت الهــهــة الهو ائيـة لتـنـاع
الأوكسجين للطيار وهو يُطلق من صندوقه.
علمت أن بيل كان يحمي نفسه من الغاز السام كما هو الحال تمامٌا فيا في المقصـورة.

 كل البعد عن الأقنعة البلاستيكية الرخيصة المتتجة بكميات كبيرة والتي ثبتها الر كاب على وجوههم بحزام مطاطي. لم يكن هذا الفرق منصفًا. سمعت صوت الهـهـهـة مرة أخرى، وافترضت أن قناعه قـد وُضـع الآن. لقـد حان الوقت، وسيبدأ الهجوم في أي لحظة. عدّل بيل التناع على وجهه، واستدار ليشاهد بِن يضع شريط قناع الأو كسسجين الخاص به فوق رأسه، ويطلق فتح التنفس على جانبي قطعة الفم. احكم التقناع على وجهه بدقة ليحمي عينهه وأنفه وفمه.

هـزّ بيـل الأسطوانة في يـده، وصـدرت قعقعـة كـرة محـرض اصـطدمت صـعودا وهبو طًا في الداخل. مع تصاعد الضغط، شعر بالوحش وهو يتوسل إليه لِيطلق سر احهـ.

في انتظار أن ينتهي بِن من تعديل قناعه، أو قف بِيل الاهتزاز مؤ قَتًا كإثـارة. أشـار القبطان بإبهامه إلى الأعلى.

ما هو صوت النقر ذاك؟ تفحصت عينا جو الباب، لكنها لـم تجـد جوابًا. مـاذا

 القتال؟ ماذا لو كان هناكُ متواطئ بين الركاب للتأكد من نجاح الهجوم بالغاز؟ نظر ت من فوق كتفها إلى المتطوعين الستة، أشتارت لهم بإبهامها إلى الأعلى، ابتسمت بينما ردّ كل منهم بالمثل . لم تكن لو حدها. راقبها جوسيب تقف في الزاوية الخلفية من الدر جـة الون الأولى باهتمام رفع ذقنه ببطء. هل كانت تلك علامة على التضامن أم على التهديد؟ لـم تعرف جو ما الذي عنـاه، لـذا رفعـت ذقنها ردًا عليه، وعنـت بهذه الحر كـة
المعنيين على حد سواء.

ذكّرت نفسها بأن هذه كانت مقصور تها، وأنها كانت في الموقع المسيطر . عادت إلى الباب وتنهدت، أغضبتها رائحـة أنفاسها البائسة، الدافئة والرطبة على القناع البلاستيكي. ذكر تها بأنها مجرد بشـر ـ وأرادت أن تكـون أكثر مـن ذلك الآن.

لذلك في تلك اللحظة الأخيرة قبل المعر كة، قررت أنها ستفعل ذلك. وقفت جو باستقامة أكثر، وأغمضت عينيها. تضيّق تركيزه ها إلى أن تحول إلى نقطـة سـوداء؛ سـكون قبـل الحـرب. لقــد أدّت انحنـاءة ذهنيـة لأجيــال مـن الآلهـة والمحاربين والنـاجين الذين عـبروا في حمضـها النووي، مـدركين الآن أنها تنتمي بالفعل إليهم. صدر صوت انفتّاح باب معدني.

فُتح البـاب وتـأرجـح إلى الـداخلى، تـدفقت سلسـلة مـن الأزرار المضـيئة مـن
السقف إلى الأرض، وكانت نوافذ غرفة القيـادة عبـارة عـن بقعـة أفقيـة مـن الظـلام.
 الأرجوانية الدرع البلاستيكي لقناعه. كانت هناك حر كة من الداخلى، وطار شيء في

استطاعت جو رؤية تفاصيل الأسطوانة، لأنها غـادرت يـد بيـل فضيـة اللـون، صغيرة بما يكفي ليسهل التعامل معها، انبعث منها بقايا بخار أبيض اللون تبدد كلما ابتعد عن المصدر .
 يقول المثل، شُاهدتها تطفو باتجاه قبضتها . بمجرد أن اصطدمت بيديها، ارتطم بها


 أنه كان يضعه.

جو.
دوى صراخها في رأسه حتّى بعـد توقفه. مزّق هـذا الصوت - صراخ رعـب بشري خالص، ألم بشري، غضب بشُري - ضميره.

انحفرت الصورة في عقله. كانـت جو مستعدة كمـا وعـدت الجميـع مترقبـة،
مستعدة، مسلحة- ومصدومة.
 بقوة، وعمّت أصوات الجنون والفوضى على الجانب الآخر .


لهث المساعد الأول بشدة مثله.
صرخ بيل: "قل لي من كان هذا".
لم يقل المساعد الأول شيئًا، ولا سام أيضًا
حدث كل شيء في وقت واحد، على الرغم من أنه حدث بالحركة البطيئة. اصطدم رأس جو بالباب عندما باغتها المهاجم.
ركل الباب، وهو يصرخ ويصـدم كتفه فيه بشـكل متكـرر . كانت جهـوده غير
 غرفة القيادة. شعرت جو بتـيار من الراحة يسـري عـبر جسـدها. التفت إليها الر جـل عند الباب وأمسكها من زيّها الرسمي، رفعها من مكانها إلى أن حاذت وجهـهـ صرخت جو من فوق كتفها إلى أول رجل في درجة رجال الأعمـال في الصف
 لف ديف يديه حول حلق جو وضغط بقوة. لقـد أسـاءت الحكـم عليه. ظنـت أنها قد كسبته، وأنه كان جزءًا من الفريق. لكن اتضح أنها كانت مخطئة. جحظت عينا جو، وهي تراقب الرجل وهو يبحث بشُكل مححوم عن العبوة،
 بعنف. شُعرت أنها بـدأت ترتجف بسبب نقص الأوكسـجين. مـع ذلك، تسـاءلت وهـي تراقب الرجـل وهـو يبدأ في الارتعاش إن كـان هـذا هـو مفعـول الغــاز الـــام

بالفعل.
"عليّ النهوض إلى هناك ".
 المغطى بالعرق. دمعت عيناه المحتقنتان بالدماء وهو يرمشُ محاولًا مقاومة شعور الاحتراق. راقبته جو وهو يستسلم ببطء للغـاز، وظهـرت بثور صـغيرة على رقبته بجوار الأوردة البارزة والنابضة. صرخ في وجهها: "لن يحصل ذلك وأنا موجود".

انسحب الر جل بعد محاولته الفاثـلة إلى قــاع الأوكــجـين الخـاص بـه مـــ أخرى. بينما قفز الر جل الثاني إلى الأمام ليتولى زمام الأمور عنه. ركع على ركبته، وبدأ يبحث تحت العربة الخطأ.
حاولت جو الإشارة إلى الجهة اليمنى، لكن أصبحت رؤيتها مشوشـة. بـدا أن دماغها غير قادر على إرسال رسالة إلى يدها. كان بصرها يختفي ويعوده، يذهـب في
 أن أغلق الباب، لكنها شعرت وكأنهاعشر سنوات. صرخ ديف بينما ارتخت قبضته، بدأ الغاز السام يسيطر عليه
 أحدهم قبل أن يرتطم جسدها بالأرض. سقط ديف عند قـد قدميها
 استخدمها مرة الثانية مثل عصـا البيسبول، وضر بـر بـي بها ديف مفقدًا إياه الوعي.


 الثانوي. فقدت توازنها، وسقطت إلى الخلف على الحـاجز، انزلقـتـت العربـة إلـى مكانها مرة أخرى، وما زالت العبوة عالقَ تحتها. تدفق السم الأبيض كاللشّبح.

وحررا العربة، وتدحرجت العبوة في سحابة من الغاز السام.

ركل جوسيب العبوة بعيدًا عنهمـا، جثت جنديـة البـرية البحرية السـابقة منتظرة في الجزء العلوي من الممر في وسط المطبخ. وضعت العبوة في كيس القمامة الخاص با، وربطتها بقوة لدرجة أن جو خشـيت أن يتمزق الكيس . استدارت وأسقطت الحزمة في أحضان زوجها الذي كان ينتظر ها مع الكيس الثاني، ربطتها بقـوة تضـاهي الربطة الأولى وبعقدة مز دوجة.

سحب جوسيب جسد ديف عبر المطبخ، ما فتح الطريق إلى الحمام. تقـدمت جو، وأخذت الكيس من المسعفة بينما أشارت في الوقت نفسه إلى مقعدها. أومأت
 القناع على وجه زوجته لمساعدتها على ارتدائه بينما كانا يلهثان طلبًا للهواء النقي،
 الغطاء بقوة قبل أن يغلق الباب. دفعته جو بعيدًا عن الطريق، وسقطت على ركبتيهـا
 الموجود أسفل الباب. كان ذلك خط دفاعهم الأخير . سقطت على يديها ور كبتيها، ولم تلحظ أن خز ان الأوكسجين الخاص بها بها قـد
 قناعها أذنها اليسرى الآن. عملت بأسرع ما يمكن، ولكنـها شـعرت تا أن يـديها مثبتــان
 أن الغاز السام كان يحكم قبضته حول عقلها، اصطدمت بعدها بـباب غرفة القـيـادة، وأصدرت صوتًا مكتومّا.
 وأنفها. أومأ ليخبرها أن عليها أخذ أنفاس عميقة. قلّدته جو، كان الهواء البارد أشبهـ

بالصفعة على الوجه.
أصـبح جوسـيب أحمـر اللـون بشـكل غيـر طبيعي، واحتقنـت عينـاه بـاللون

 تسربت الدموع من زوايا عينيه وأو مأ لجو . وقف على قدميه، وسحبها عندما أمسكت بذراعـه، وأشـارت نحـو المقاعـد،
 الأرض مثل دمية من القماش، وألقاه في مقعده الشاغر .

راقبت جو جوسيب، وهي تعيد وضع قناعها. أرادت أن تبكي فرحًا لأنه تبين
أنه لم يكن شخصًا سيئًا كما توقعت.
نظرت جو حولها، وحاولـت تقيـيم الموقف. كان أول رجـل في مقصورة رجـال الأعمـال يتقيـأ في أحـد أكيـاس القمامـة، وقـد غطـى القـيء بالفعـل الجـزء الأمـامي مـن قميصه. بدا الرجل الثاني وكأنه مريض أيضًا، وجسمه كله أحمر اللون ومبلل بـالعرق.
 خلفه. نظرت إلى زو جها وقاسـت نبضه، جلس جوسيب في المـير المر، يتنفس بصـوبة واضحةة، ويتفحص الثُور والطفح الجلدي الذي بدأ بالتشكـل على يديه وذراعيه.
 خلال القناع الذي وخعه جوسيب على وجهه. وراء حـاجز المقصـورة، جلـس بـاقي الركـاب في مقاعـدهم وهـمـ يخـغطون الأقنعـة على وجـوههم. مـّ معظمهـم أعنـاقهم محـاولين رؤيـة مـا يحـدت. انحـنـى

تشبشو ا بعضهم بيعض، والدموع تنهمر على وجوههمـ. أطلق شـخص مـا مـن بينهم صوت أنين.
أمكن لـجو رؤية كيلي وبيغ دادي في الخلف على مقعديهما. انحنيا إلى الأمام مـن جانبين متقـابلين مـن الطائرة ونظرا إليها وهي تقف في الممـر الأوسط. كانـا يائسين ويحتاجان إلى.المساعدة.
رفعت جو ذراعها المرتعشة، وأثارت بإبهامها إلى الأعلى ونى
 أنفها وشفتيها في محاولة لزيادة تدفق الدورة الدموية.

 لأنها لم تكن قادرة على لمس وجهها.

بقيت جو تفكر باحتمال مزعج وهـو بقـاء الخططة ب أمرًا محتماُلا على متـن الطائرة. لكنها سمحت لنفسها بالشُعور بارتياح بسـيط عنـدما علمـت أنها على قيـد الحياة، وأنهم جميعًا ما زالوا على قيد الحياة. انتهى الهجوم بالغاز السام.
في الوقت الحالي، كان مفهوم الوقت غامضًا، لذا لم يكن لـديها أي فكـرة عـن


 سـيهبطون، وسيقابل الطائرة فريق التحككم بـالمواد الخطـرة بالإضـافة إلى الفـرق الطبية المستعدة لتولي زمام الأمور . سيكون كل شيء على ما يرام . أومأت جو برأسها. لقد انتهى كل شيء.

اهتز جسد كاري بالكامل.
بدأ الأمر كرعشُة، ولكن بعد أن ألقى بيل الأسطوانة، تطور الأمر ليصبح شـئِّأ


 مع أخته. لهثت كاري من أجل الهو الهواء. حاول سام إسكات الطفلين، لكنـه زاد مـن ضـجيجهمان، وزاد مـن الفوضى في ذاكُ المكان الضيق. لقد تم دفعهم بعيدًا جدًا.

قاوم سكوت محاولات كاري الباردة لإيقافه، وجلس منتصبًا.
توقف الضجيج لفترة كافية ليسمعها الجميع، قال: "أمي؟"
 إلى الأعلى مر تبكًا. وقال: "لا يفترض بالأمهات الـا أن يتبولن في سراويلهن".

نحو سام مباشُرةً.
قالت ولم تكن تمتلك الطاقة لتتوسل : "أريد أن أذهب إلى الحمام". قالت بصوتٍ منخفض: "دعني أحفظ كرامتي. ليس أمام طفلي على الأقل . لو

قاطع بكاء الطفلين أي شيء حاولت قوله، نظر سام إلى حضنها المبلل ثُمّ إلى
 يسحبه. كانت بالكاد تهمس.

قالت: "من فضلك يا سام".
نظرت إلى عينيه، للحظةٍ فقط قبل أن تنظر إلى الأسفل مذعنة. قال سام لسكوت: "حسنًا. امسـك أختـك". أخـذ الفتـى الطفلة مستغربًا. نظر

 المعدنية وأخته في حجره. انتقل الطفلان معاً إلى الجانب الآخر من العربة بعيدًا عن
 ربط الطرف الآخر من الحبل حول خصر سكوت النحيف. حاول الفتى جاهندّا رفع أليز بعيدًا عن الحبل .
شد سـام الحبل عدة مرات. وأحكم العقد فقط.

 أصفرّ وجه الطفل من الخوف.

حدث كل هذا خلف كاري بينما كانت تحدق إلى الكامير اوهي تحاول إيجاد طريقةٍ لتخبر زوجها بما لا تستطيع قوله بصوتٍ عالٍ. لكن بيل لم يعرها أي اهتمام، ونظر خلفها نحو الر جل الذي كان يقيد طفليه.

تذكرت.
قبل زفافهما. الأريكة، الكتاب المقدس القدديم، خطط والدها. !إذا... سوف يموت الجميع. وهذا ليس منصغًا؟

## نerno

 تبكِ. تابعت: "إذا طلبت مني أن أتزو جك؟ الآن؟ حتّى مع كـل هـذا؟ سـأقول نعـم.

نعم بكل تأكيد".
عبس بيل، وأدار رأسه قليلًا إلى الجانب.

عندما شاهدته يحاول تجميع الرسالة معًا، انبثقت الذذكريات. جلوسهـما إلى


 اهتزت الكاميرا وهو يمسك بجانبي حاسوبه المحمول تلعثم قائلًا: "لا أستطيع يا كاري... اللعنة...."، محاولًا معرفة كيفيـة قول مـا يجب أن يقوله دون أن ينطق أيضًا.



 كوني صبورة. فكّري ما إذا كنت أستحقك، أعدك كـك أنتـي سـأفعل مـا بوسـعي، كـاري، أعدك، لا تقولي نعم حتّى تتيقني أنني أستحقك". ابتسمت كاري بحزن. وقالت: "لطالما كنت ...". قال سام: "حسنًا، لتتابع". أخذذ الهاتف من يديها ووضعه على أرضية العربة. كانت الكاميرا ثابتة، مصوبة نحو السقف، ولا تظهر شيئًا.
 وكان المؤشر الوحيد على أن المكالمة ما زالت جارية، هو تنفس سكوت الثقيل. كان هناك صوت مفتاح يتم إدخاله وفتله. لقد حُبس الطفلان في الداخل، وكانانـا مقيدين ووحيـدين، وكانـت كـاري بعيـدة عن الأنظار في قبضة مجنون. وكان -والـدهم والـذي هـو زوجهـا - على بعـد آلاف الأميال وتزداد المسافة مع كل دقيقة

اعتقد بيل:"ستفعل ثـئئًا ما" . "ل بد أن كاري ستفعل شـئئا ما"

## الفصل السـابـع والعشرون

قاد ثيو السيارة وشغل المصابيح الوامضة والصفارة وهو يشقّ طريقه إلى جادة

 بالسيارات، فقد كان موقع المطار وتصميمه المروعان يثيران الجنون حتّى في أفضل الظروف. حاول ثيو أن يحافظ على هدوئه أثناء القيادة بـالنقر بقلق على المقود. كانت المخاطر أكبر من مجرد تفويت رحلة جوية اليوم. بدأ هاتفه يرن، إنها المديرة ليو، رفض ثيو المكالمة، وأطفأ شـاشـة هاتفه مرت مرت دقائق. حاول تُتُتيت نفسه بحسـاب المسـافة التي يجـب قطعهـا إلى هنـاك، وسُـتم

 دون أن يضطر إلى المـرور بجانـب مسـار المطـار الطويل، نحـو المـدخل الرئيسـي

شتم نفسه بينما استنتج ذلك قائلًا :"يها الأ حمق". التف ثيو إلى الوراء من دون أن يتحقق من وجود حركة سير. ابتعدت سـيارةٌ
 ضغط ثيو بقدمه على دواسة الوقود، فصرّت العجلات استجابةً لـذلك، بينمـا انطلقت العربة إلى الأمامَ بعيدًا عن المطار . انطلق مسرعًا في الشُارع، بينما تنحت السيارات يمينًا، بعيدًا عن طريقه، فرصد سيارةً سوداء مع أضواء وامضة عالقةَ في الازدحام وهي تسير في الاتجاه المعاكس.
 الأقصى، وأوقف عمل المصابيح وصفارات الإنذار. استرق النظر سريعًا ريثما مر بجانب السيارة، دون أن يلفـت الانتبـاهـ ... فرأى


هل كانـا ذاهبين للمؤازرة؟؟ أم أنه وفي منتصف العملية، مـع وجـود أروا



هبت نسمة هواءٍ باردة وعليلة قادمة من المحيط، ما أدى لتباين محير مـع الحـرارة
المنبئقة من العربة، نظرت كاري إلى الخارج نحو مياه المحيط الهادئ المعتمة.
 والجزر غدًا كما كانا في اليوم السابق وكما سيكونان في اليوم التالي. وجدت سـكينة في معرفة أن الأرض ستستمر بالدوران وأنها، في النهاية، لا تهتم. قذفت نار المخيمٍ شـراراتٍ برتقالية إلى السـماء مـع قرقعـة جميلة في طرف
 أقدامهما على الحافة الإسمنتية من حفرة النـار خلف ألسـنة اللهـبـ شُمت كاري بعمـق رائحـة الحنـين الدخانيـة، وشـعرت فورٌا بفوهـة مسـدسٍ بـاردة تضـغط على

مؤخرة عنقها.
قالت: "ما كنت سأصرخ، كنت فقط ... أتلذذ باللحظة". سحب سام ذراعها من الجهة الأخرى وقال: "دعينا نتنهِ من هذا".

 أسفلها شكل ظلٍ مرعبٍ تحت ضوء القمر . حطّ نورسٌ فوق مصـباٍ آخر، كـان

يحرّك رأسه وهو يشاهدهما يمران. فكّرت كـاري في الأمر مـن وجهـة نظر الطائر: شخصصان، يرتديان سترتين ناسفتين، يتحر كان بهدوء في الظلام. عصفت رياحٌ مالحة

بشعر ها ووجهها فارتعشت.

 الأوراق والتأشيرات. ادخرنا المال لعشُر سنـا أربعة أيام كان يُفترض بنا أن نغادر، إلّا أنه مات". قالت: "لذا بقيت أنت وسافر بِن من دونك؟

مقبض المسدس يبرز من جانب بنطاله وراء ظهره.
سألته: "هل كرهته؟".
التفت سام وتساءل: "بِن؟؟".
أجابت: "نعم، حين تركك وسافر" "
أوشكاعلى الوصول إلى ناية المرآب، وكومة الر كام الما المتروكة.



 حينها، لم أستطع المغادرة وحسب".
قالت: "لكن عائلك. ماذا حدث لها؟ ماذا حدث لأحمد؟".
 لذلك أثرُا كما توقعت، فثبتّت في مكانها.
نبضت أوردته بشُكل واضـح على جانى جانـب رقبته، بينمـا التفت إليها، وأوقف نفسه قبل أن يضر بها.

ارتعدت وحاولت الهرب، لكنه أمسك بها من أسفل فكها وجذبها إليه، كانتت أصابعه تلف حول عنقها. وتسحبها نحوه، أدار رأسه جانبًا، كانتت شـفتاه تحومـان حول أذنها.

خلّفت أنفاسه رطوبةً دافئةً على خدها، فتأوهت لاإراديًا عندما توغلت أظافره
في جلدها.
همسس سام في أذنها: "إياكِ وذكر اسمه هنا".
لا تقاومي، لا تقـاومي، لا تقـاومي. حاولــت كـاري بيـأس أن تتغلــب علـى
 تراخت قبضته شيئًا فشيئًا حتّى أفلتها.

وأشُاحت بنظرها بعيدًا .
أشار سام نحو الكومة.
قال: "أسرعي".

تحولت الإشـارة إلى اللـون الأصـفر، فزاد ثيـو مـن سرعته، وبسرعة خاطفـة تحقق من الاتجاهين، تحولت الإشارة إلى الحمراء قبل بلوغه التقـاطع، لكنـه عـبر على أيّ حال.
وجد أن طائرةً قد أثارت عاصفة على مدرج لاكس الشمالي وهي تقلع إلى يساره. تفقد يُيو سرعته. وإذ هي خمسةٌ وسبعون ميلًا في الساعة. كان الحد الأقصى
 الثمانين وهو ينظر إلى الطائرة بينما ارتفعت عجلاتهاعن الأرض.
 وتباطأت بعض السيارات التي كانت على الطريـق طواعيةُ وانعطفـت يمينًا عنـد سماع السائتين لصفارات الإنذار ورؤيتهم للأضـواء الوامضـة. مسـح ثيـو المنطقة

بعينيه بحثًا عن دلالاتٍ بصرية تنعشُ ذاكرته. فقد مرت سنواتٌ على آخر مرّة عـبر فيها هذا الطريق، لقد بدت المنطقة مختلفةٌ عما يتذكرهـها كانت عائلته تذهب إلى شاطئ توز في طفولته. في الستينيات، كان شُاطئ توز مكانًا لركوب الأمواج



إلى عدد قليل جدَّا من السياح.
ضـرب ثيـو المحـبط المقـبض بقبضـته، فسـرت مو جـةٌ مــن الألـم في ذراعــه المصـابة. كان سعيدُا بـالألم. فقـد شـــر أنه استحقـه لأنـه كـان في غايـة الغباء، لأنه استغرق وقتًا طويلًا لاستيعاب الأمر . إن شاطئئتوز مرتبطٌ بدوكويلر . صادف ثيو ضوءًا أحمر آخر عند اقترابه من نهاية الطريق. تباطأ قليلًا، بحثًا عن حر كة مرورٍ قادمة، فلم يرَ شيئًا . انعطف يمينًا عنـد الإشـارة الحمـراء بسـرعة، ملقيُـا نظرةً خاطفـةُ على اسـم السُارع وهو يلتف حول المنحنى.
 سمع صوت الفرامل قبل أن يرى السيارة.
 سرعة، حيث اصطدمت بالعربة من الجانب خلف بـاب السـائق. فخر جـت السيـارة عن السيطرة حتّى اصطدمت بشُيء آختر - شيء كبير، معـدني - وهـذا مـأدى إلى ألى دوران السيارة في الاتجاه المعاكس. سمع صوت فرقعةٍ صاخبة، وانهمر حطام الزجاج عليه، تبعه اندفاعٌ من الهواء البارد. للحظة، توقف كل شيءء من حوله، ولم يتحرك ثيو، إذ كان مبتاًل وساكنًا.

حلّ حزام مقعده بأصابع ملطخةٍ بالدماء، وأمسك بمقبض البـاب. لـم يتحرك الباب فقد كان عالقًا، افترض أن السـيارة قـد علقـت مقابـل الهيكـل السفلي لســـيارةٍ أخرى. سعل يُيو بينما تسرب الدخان إلى الداخل من خالال النافذة المحطمة.


 فوق المقعد الخلفي، حيث أصبح قادرًا على بلوغ قدميه، وانحنى في حيز الشُـحن الضيق. تشبث ثيو جيدًا بذراعه السـليمة، وسـحب سـاقه اليسرى وركـل الز جـاج. تحطمـت النافذة حـول سـاقه عنـد الضـربة الثالثـ، خـرج ثيـو مـن مـؤخرة الســيارة، وتنفس بعمق من الهواء النقي. ركض شُخصٌ غريبٌ إليه وقال: "هل أنت بخير؟ يـجدر بك الجلوس. هنالك سيارة إسعاف في طريقها".

سمع تُيو كل شيء، لكن لم يلحظ شُيئًا من ذلك بينما كان يتفحص المكان.
 بالكامل، وقد تنائر الز جاج المكسور والمعدن الملتوي في كل مكان. رقـد العديـد مـن النـاس علـى الأرض وهـم يئـــون. ووقـفـ المـارة بـجانـب سيار اتهم، عاجزين عن تقديم المساعدة.

t.me/soramnqraa

عاجز
عائلة هوفمان.
كان عليه أن يكمل طريقه.
ابتعد ئيو عن الرجل الذي كان يحاول إقناعـه بـالـجلوس وتو جـهـ نحـو السـيارة



تغطيها، طلبوا منها ألا تتحرك.

سأل ثيو : "هل هي بخير؟".
أومأا، وقال الزوج: "أعتقد ذلك". تـم سـماع صفارة الإنذار مـن بعيـد. فقـال
الرجل للسائقة: "تماسكي، المساعدة في طريقها. سيخر جونك، حسنًّ؟".
ارتفعت أصوات صفارات الإنذار . يمكن أن تكون سيارة إسعاف، ويمكـن أن
يكون مكتب التحقيقات الفدرالي. وكان على يُيو الإسراع أيضًا.
مشى إلى دراجةٍ نارية ملقاة على جانبها على الأرض وسط الحادث. كان
المفتاح لا يزال في مكان التشغيل.
 المحـرك خر خــرةً ودار بأعجوبــة. زوده تيــو بالقليـل مـن الوقـود، وعنـدما أفلـت القابض، انطلقت الدراجة.

لم ير كب ثيو دراجة منذ أن تعلم على دراجـة زميله السـبق في السـكن، لكنه
تذكر الأمر بسرعة.

سرعان ما انطلق مع الريح على الدراجة النارية في الـــــرع، وتهافتـت الأبواق عليه، وهو يراوغ ويتجول بين السيارات التي يتجاهلها. كان من الصعب تجاهـل ذراعـه، عنـت الطريقة التي أراد أن يقود وفقهـا، أن القيادة بيد واحدة كانت مستحيلة. كاد الألم الذي شعر به وهـو يمـد ذراعـه اليسـرى من الحمالة أن يفقده السيطرة على الدراجة. شعر بالارتياح لأن الإصابة لم تكـن في يده اليمنى التي عملت على مقبض الوقود وفرامـل العجلـة الأماميـة. بينمـا كانـت قبضة اليد اليسرى ضعيفة على المقود، بـالرغم مـن محاولتـه جاهــــا للحفـاظ على تُباته وعلى المسار الصححِح. فقد ظل الإطار الأمامي يتحرك كشُ بشكل غير مستقر .

 تتـمكن مـن الانعطـاف. أعطى يُيو الدراجـة القليـل مـن الوقود وزاد مـن سـرعته، فاستطاع ثـــو أن يلتف مـن الجانـب الـداخلي للحافلـة وهي في منتصف انعطافهـا

يسـارًا صـرخت إطــارات الحافلـة وهي تنحـرف إلى اليمـين. وقفـز العـداء على الرصيف، متدحرجُا بعيدًا عن الطريق.
اهتزت الدراجة الناريـة للحظـاتٍ قبـل أن تستعيد توازنـا
الشارع داخلاً المنطقة السكنية.

 اليسار، وبعده منعطف آخر إلى اليمين من شأنه أن يتصل بتحويلةٍ توصل إلى طريق بمحاذاة الشُاطي؛ وتنتهي بالوصول إلى مواقف سيارات دوكويلر .

كل ما كان يحتاج إليه هو الوصول إلى الشـارع الصحيح.

 توجد أحزمة أمانٍ، الآن وأنه لمـ يكن يعتمر خوذة ارِّ

 إنه الشُارع الاول. لقد كان هو . إنه الشُارع الذي مرّ به للتو
 شُكل نصف دائرة أثناء دوران الدراجة حول نفسها. أعاد يُيو تتــغيل المحرك، وانطلق للخلف إلى أعلى الطريق نحو الاتجاه الصحيح، ليرى سيارةٌ تعبر التل أمامه تمامًا.
 السيارة بالفر امل إلى الاتجاه المعاكس، وبالكاد استطاعت تفادي الدراجـة الناريـة. انحرفت السيارة إلى الرصيف، واصطدمت بصنبور إطفاء الحريق بحادثٍ صاخب.

 وسائقها الذي يصارع الوسادة الهوائية.

اجتازت الدراجة المنازل التي يبلغ ثـمـن كل واحـد منهـا ملايـين الـدو لارات
 المقدمة، ملأت الر مال الطريق بالقرب من عمود إنارة يعرض لافتةً زرقاء عاكسة في منتصف الطريق. كتب عليها شاطئ، مع سهم. فزاد ثيو من مرئ مرعته.
 سيتمكن من الوصول إلى العائلة في دقائق.

إن كان هناك.






 تمر من خلالها. لقد كان طريقًا مسدودًا.

أمامه.
توقف والدر اجة بين قدميه، يلهت متجاهلَّ الألم. ملأت ذكرى المنزل الذئي
 جلس ثيو على الدراجة، ولف المقود بشك إلِ مستقيم، وانطلق .
مسح ثيو المنطقة بينما كان يقود عبر الحي، وبحث علئ عن خطةٍ احتياطية. فلا يزال دوكويلر بعيدًا جدًا سيرًا على الأقدام
لقد احتاج إلى الالتفاف حول خط المنازل لبلوغ التحويلة.

تم إيقاف جر افة بجانب حاوية قمامـة في موقع بناءٍ أمامـه. أسرع ثيو متـأملًا. ضيّق عينهي عند اقترابه من المكان حتّى وصل إلى الطبقَة الأرضـية وو جـد دعامـا خشُبية وفولاذية ترتفع من أساسٍ اسمنتي. ولكن الأهم هو مـا رآه مـن خــلال وبعــد كل ذلك: الشُاطئ والتحويلة الطرقية قفز ثيو على الرصيف دون تفكير، وقاد الدراجة النارية فوق المنحدر الخشّبي المؤقت الذي وضعه العمال على الأساس. تباطأ بينما كان يقود بحذر عـبر المنزل
 سيكون المطبخ والحمامات. في الجزء الخلفي مـن الإنشـاء، تـم وضـع الأنابيـب الز ائدة فوق سقالاتٍ معدنية.

اتسعت عينا يُيو عندما كان يحكم على الخلوص.
 بصرف انتباهه، انهارت حافة إطار السقالة تحت قدمه. فانحر فت الدراجة بعنف إلى
 السقالات والأنابيب في الانهيار في جوقة مرعبة مـن المعـدن الخارج عن السيطرة والذي يصطدم ببعضه بينما سار ثيو عائدًا نحو الدراجة، وسحبها وابتعل بها.


 الأمامي. أعطاها ثيو بعض الوقود، فمضت الدراجة قدمَا
 تمامًا. لقد تناسى كل مـا يـدور بخلـده. الأضـرار التي لحقـت بجسـدهـه، ونهاية مسـيرته، والدمار الذي تركه خلفه، وصورة السياسي وهو يهز رأسه ويثق به قبل انفجار المنزل. أجبر ثيو نفسه على تجاهل كل شيء. كان بحاجة إلى التركيز على الأسرة وما

لقد تسطح الإطار الأمامي بالكامل، واحتك الإطار المعـني بالاسـمنت. تصـاعد القليل من الدخان من المحرك دلالةً على تعطله، فبدأت الدراجة الاجة بلترنح نتيجةً لـذلك. بدا أن المحركُ يلفظ آخر أنفاسه، فقد كانت الدراجة تتحركُ بقوة الدفـع وحسبِ.



 مساحةٍ مفتوحة لمر كبات صــانة المدينة وغيرهـا من المعـدات في جانبه الخلفـي.
 البعيدة لموقف السيارات الأول لدوكويلر.
 بضع شاحنات وجرار كبير بمجر فة شاطئية مثنبة في الخلف. لا مصابيح مضاءة، ولا

أحد بالجوار.
أبطأ خطوته، وشقَ طريقه إلى ناية المبنى موليٌّ الحائط ظهرهـ




يرتديانهما من تلك المسافة البعيدة.
التقط نيو أنفاسه بينما كان يتفحص المكان، وحدد مكا مكان العربا


> بناء مهملة. فتحر كت نحو ها .
التف ئيو حول الزاوية واختبأ خلف العربة.
 المقيدتين جعلت الأمر مستحيلًا فششلت أصابعها المهتزة في الالتواء بششكل كامرل
إلى زاويةٍ حرجة. التفتت إلى سام.

سألت بخنوع: "عذرّا، هل يمكنك المساعدة قلى قليّلا؟؟".



 التي دفعت كاري ركبتها بقوةِ بين قدميه. جحظت عيناه وصرخ، وانتفض جسري التسده من
 مبتعدةً عنه.

تبادلا النظرات وقد جحظت عيو نهما، وكانا يتنفسان بصعوبة. أمسكت كاري
 برقتها. وأخبرتها النظرة على وجهه أنه على الرغم من مخططاته، ومن كل إجر اءاته
الاحتياطية، لم يكن يتوقع شيئًا كهذا.

بمجرد أن تضغط على الزر، سـيكون الطفـلان بأمـان، وستتمكن الطـائرة مـن الهبوط. كانت ستمنح بيل الغفران. كان هذا ما يجب أن يكون الحال عليه. كانت تلك الطريقة الوحيدة. سألته: "ماذا حدث لأحمد؟".

رفع حاجبيه، قبل أن تسيطر عليه نظرة الهزيمة المؤلمة. كأن الكشيف لشُخصر
ما عن مكنوناته كان أصعب من خطف عائلتها، أصعب من تفجير طائرة.
قال سام بنبرةٍ مظلمة ومريرة: "لقد جئت إلى لوس أنجلوس في أيلول 2019".


يرام. كنا جميعنا كذلك. أخيرًا . كان كل شيء، كل الحي الحياة... رائعة.
أمر رئيسكم بانسحاب القوات من شمال سوريا بعد شهر، مـن وطنـنا الصغير

وهـذا مـا أعطى تركــا الضـوء الأخضـر للهـجوم. جـاءوا للنـــل مـن شـعبنا في غضيون أيام". هز رأسه وضحك بـمرارة وتـابع: "لقـد تعرضـنـا مجـددًا للخخيانة، وتـم التخلي عنا".

 أحد عشر ألفًا. وأنتم ماذا فعلتم، خنتمونا.
 التواصل مع أي شخصي هناك. هل تعلمين ماذا حصل لأفراد عائلتين؟؟". لم ترد.
"لقد ماتوا جميعا، لقد أرسلت صـورهم إلينا حتى نتـمكن من التعرف إلى
 والبثور على شفتيها. والحروق على جلدها. كان أحمد، أخي الصغير، مرميًّا إلى جانبها، والزبد يـلـي صديد أصفر ناجم عن المواد الكيميائية، آخر مـا حـاول أخي القيـام بـه هـو حمايـة

والدتنا".
ترقرقت عيناه بالدمع، وحدق إليها، فأحكمت قبضتها على المفجر .
 شعرت بالخزي حتّى احمرت وجتتيها فهزت رأسها. أومأ سام برأسه عدة مرات، وعقد ذراعيه. وقال: "حسنُّا، أنـا متأكد من أنك كنت مشُغولةً. ربما كان لديك موعد نائي في العمل .

تمرين بايسبول لسكوت.
أراهن أن الأصدقاء كانوا قادمين لتناول العشاء. أو ربمـا كنـت قد شــاهدتها في
 مسكين. وتحدث مثل هذه الهجمات هناك فقط، هكذا تجري الأمور".
"أعرف كيف كان ردّ فعلك لأنني رأيت ذلك. كنت هنا. وكان بِن كـذلك. كنـا بأمـان. كنـا في بلـد لا تحـدث فيـه مشل هــه الهجمـات. وشـاهلنا جميع مـن حولنـا
 شُاهدناكم تلتقطون الصور الذاتية وتذهبون في إجازات ات

 على وجههـا عـندما عرفـت بخـبر إبـادة قريتي. ضـجرة. لا مباليـة. هـذا مـا يُــعـى

بالتمييز".
احتد عند نطقه لتلك الكلمة، وأجفلت كاري عندما سمعت الحقيقة.
كان المفجر بينهما.
 اللسنوات. كان أكثر ما كنت فخورًا به في حياتي. وقد سُلب مني، سُلب مني لأن هـذا البلد يعتبره، ويعتبر شعبنا برمته، نكرة. يعتبرو ن أفراد شعبي مجرد فـر فتراء يمكـنهم
فعل ما يريدون موجةُمُ، وتبعتها أخرى.

قالت كاري بصوتٍ عالٍ ولكنه مليء بالحنان: "لقد فهمت سبب قيامك بذلك يا سام، لكن هذا لا يبرر ما تفعله". لم يرد، واكتفى بتحريك رموشه.
تابعـت: "لـديك كــل الحـق في أن تغضــبـ يــا ســام، إن كنـت مكانـك كـــــت سأغضب، لكن ذنبك لا يمكن...".

البلد والطريقة التي تفكرون بها ...".
قاطعته قائلة: "لكن يا سام! لقد كنت هنا معنا!".

لاحظـت كـاري خطأهـا على الفـور ـ لقـد كـان يلوم نفسـه في كـل لحظـة على
 مريحةً بينما يعانون من الشُقاء، اتضح كل هل هذا علمى وجهـهـ، حطمته مـرارة الشُـعور بذنب ما بعد النجاة أمامها مباشرة.



 الذهنية ذكية. لكنك نسيتِ أنني ما زلت أملك عصفورًا في يدي. لا يزال الطفـلان

سرت القُسْعريرة في جسد كاري. تابع: "وهذا يعني... أنني لست بحاجة إِيرك إليكِ".
مد سـام يـده إلى الخلفـ، وأخرج السـلاح، ووجهـه إلى رأسهـا، أسرع مـن
قدر تها على مجاراته.
فتحت غطاء الأمان البلاستيكي للمفجر، و حركت إبهامها نحـو الزر. دون أي
تفكير.
انطلق عيارٌ ناري. فطارت طيور النورس في سماء الليل.
تلوّى سام والدم يخرج من جرح الرصاصة في فخـذه الأيسر ـ صـرخ، وسقط
على ركبتيه، وسقط المسدس إلى جانبه.

شابًا يرتدي سترةً واقيةً من الرصاص يجري إلى أسفل التل باتجاههرما.
صاح: "مكتب التحقيقات الفدرالي!".
قطع صرير الإطارات المشـهـد. التفتـت كاري لتجـد عربتين سوداوي اللـون
تسرعان إلى موقف السيارات باتجاه العربة المتحركة.

انطلق سام، راكضًا بشكل غريب على الشُـاطئ، والرمـال تتطاير، مخلفُـا أثرَّا من الدماء على خططاه. نـادى عليهـا عميـل مكتـب التحقيقـات الفـدرالي وهـو يقتـتم الشـاطئ: "أنـا سأحضره، اذهبي!".
مزقـت كـاري شـريط الفيلكـرو في سترتها وهي تركض مسـرعةٌ نحـو العربـة.
 المفجر إلى جانبها، رفعت ذراعيها للتعريف عن نفسهـا على أنها لا تشـكـل تهديدَا للعملاء المسلحين الذين كانوا يِدفقون من العربتين.
 الشاطئ. أسرعو!!".

## الفصل الثامن والعشرون

سُمع صوت إطلاق نار متقطع في الهواء مـن الجانـب الآخـر للثـاشـة في غر نـة
القيادة، انحنى بيل وبِن إلى الأمام يائسَين.
نادى: "أمي!".
 كانت احتمالات تسرب الغاز أسـفل البـاب بمـا يكفي لإيذائه ضئيلة - وفي لحظة تشتت، أمسلك بيل بجانبي شُاشة الحاسوب المحمول . قائلًا " "لا بأس يا صديقي، أنا هنا".
ملأ عطاس الفتى الرطب غرفة القيادة. ونادى: "أمي. أرجولكِ يا أمي".
 قالت كاري بصوتٍ خافت: "سكوت! هـا قـد أتـت والـدتك، أيهـا الصغيران،

علت أصوات اصطدام المعدن بالمعـدن مـن خـارج الشـاحنة، وكانتت العربة تهتز نتيجة كل ضربة. صرخ كلُ مـن كـاري وسكوت حتّى انفتحت أبواب العربـة فجأةٌ واندفع الضهوء الأصفر إلى الـداخل . قفز شُـخص غير معروف إلى العربـة، راكلْا الهاتف حاجبًا رؤية الكاميرا.
كررت كاري وهي تبكي: "لا بأس. كل شيء سيكون على ما يرام".
أعاد يُيو مسدسه إلى قرابه، لم يستطع يُيو إطلاق النـي مما يحصل . فقد كان الرجل يرتدي سترة ناسفة.


ليلمسه. تمكن من القفز على ظهر المشـتـبه بـه بوامسطة انـدفاعِ سـريعٍ أخير، فانهار الرجل تحت وطأة الوزن حيث سقط كلاهما على الأرض. تطايرت الرمال البيضاء



تلوى الرجل من الألم وهو يتأوه.

 انقلب ثيو على ظهره، وسحب الر جل فوقه، ولف سـاقه اليسرى على خصـر
 اليمنى قبل أن يعقد ذراعيه حول رقبته. تم تثبيت المشُتَه به بواسطة خنتق خلفي قبل
 الحراك بعد ذلك.
لا بد أن سلاح ثيو قد خرج جـ من مكانه في مر حلةً ما من القتال، لكنه لم ينتبه إلى
 طوال اليوم، وافترض أنه كان في حالة صدمة من من الأدرينالين.
أوشك عناصر الدعم على الوصول، وتمكن ثيو من رؤية أنهم شهروا أسلحتهمم. صرخ ئيو : "لا تطلقو النار !".
حدق إلى المصابيح الأمامية المهتزة على خوذهيمه

 محاولًا العثور على المشُتبه به.

اقتربت صيحات العملاء الآخرين، وهذا يعني أنهم أصبحوا قريبين.

صرخ أحد العملاءعلى البقية: "توقفو!!"، في اللحظة التي شعر ئيو أنهم بجانبه تمامًا. لقد أصبحوا متفوقين عليه عدديًا، لكن الذعر في صوت العميل دلّ ثيو إلى أن هنالك خطبًا ما.

دمعت عينا ثيو بغزارة، لكن رؤيته بـدأت تعود تـدريجيًا. سحب قميصهه من خصره، ومسح بحافته عينيه، ولامست يله قراب المسدس. لقد كان فارغُا. عندها عرف أنه في خطر.
وقف خمسة من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي، موجهين أسلحتهـم نحو الرجل، وهو يوجه سـلاح ثيو إلى السـترة الناسفة مباشـرةً شـع ضغط الرجل على الزناد، سيموت الجميع. قال ثيو بصوتٍ جاد وثابت: "ضع السلاح أمامك وسنلقي القبض عليـك دون إلحاق مزيدٍ من الأذى".

ابتسم الرجل وكرر جملة: "مزيد من الأذى".
قال ثيو: "هذا صحيح. أعدك".
ضحك الر جل، وأظهرت ابتسامته المجنونة أسنانه الدامية. انحنى إلى اليمـين ليريح ساقه اليسرى التي أصابها يُيو . أدار رأسه إلى المحيط للحظة قبل أن ينظر إلى
 سوى الجبال. هل تعلم ما الذي يعنيه هذا؟".
 نتمكن من التحدث عن الأمر".

ضحكك الر جل. وتمتم بشيءٌ مأ
قال ثيو: "عذرًا؟".
غمر الغضب وجه الرجل وبدأ بالصراخ: "أفهم لماذا تفعل هذا، ولكن هـذا لا يبرر ما تفعله!" سالت دموعه على خلديه.
 وإلى المسدس في يده. بدا و كأنه بدأ يعي للمرة الأولى أين هو، ومـاذا كـان يحـدث
 شيئًا آخر قد حدث له للتو .
ضححك مرةً أخرى، ولكـن ليس بالطريقـة الخرقـاء نفسـها، بـل كانـت ضـحكة كاذبةً ومصطنعة.
وقال: "بالرغم من كل هذا، القرار لي".

تجعد حاجباه، وهو يفكر في الموقف. بعـد لحظة، أطلق تنهيدةً عميقـة. نظر إلى النجوم في السماء، ووضع فوهة السلاح بعناية تحت ذقنه وضغط الزناد.

## الفصل التاسع والعشرون

اسـتطاع الطيـاران سـماع الفوضـى والحــديث في العربــة مـن الجانــب الآخـر للمكالمة، لكنهما لم يتمكنا من رؤية أي شيء بـسبب توجـه الكاميرا نحـو السـفف حتّى اللحظة.
ظهر أحـدهم فـوق الكـاميرا فجـأة. وقـال: "سـيدتي. هـل تأذيـت؟ هـل تأذى
الطفلان؟".
قالت كاري : "نحن بخير . نحن على ما يرام".

العربة. ظهرت امرأة، وشغلت ابتسامة النصر المرسومة على وجهها الشـاشة بأكملها. قالت: "أيها القبطان هوفمان؟ أنا ميشيل ليو من مكتب التحقيقـات الفدراليـة، سيدي. إن عائلتك...".
سُمع صوتٌ خافتٌ لطلقةٍ واحدة، وانقطع الاتصال معها عندما أجفل بيل. انخفضـت زاويـة الكـاميرا في الوقـت الـذي تحركت فيـه ليـو لمعرفـة مـا كـان يحدث. كان هناك ارتباك واضطراب.
 الناسفة، أطلق النار على نفسه".

تحرك الهاتف، وعاد وجه المر أة المبتهج للظهور. قال: "انتهى الأمر! لقد نلنا منه يا سيدتي".
تنفست بحماسة شديدة أمام الكاميرا قبل النظر عن كثب إلى المشُهد الخلفي في غرفة القيادة، فتلاشت ابتسامتها.

وسألت: "هل هذا مسدس؟". صاح بِن : "اقطع الاتصال، اقطعه!". ســمع بــل كــاري تصـرخ باسـمه بينمـا كــان يغلـق حاسـوبه النقـال، فانتهـت المكالمة. لم يتحرك بيل بتاتًا، عندما شـعر بفوهـة المسـدس بجانـب رأسـه. لكنـه بالكـاد استشُعر التهليد، وانتشر الدفء في جسده. إذ كانت عائلته بأمان. استدار ببطء، ونظر إلى بِن.
 يحدق إلى الحاسوب المحمول المغلق. لقد مات صديقه المفضل، لقد أصبح وحيدًا في هذا العالمه، بـدا الأمـر كمـا لـو
 منه.

 بيل الهبوط بالطائرة على الأرض .
أخيرًا، تكلم بِن دون أن يرفع عينيه عن الحاسوبـ
قال: "إن للأفعال عواقب يا بيل. سبق وأن قلنا لك....".
 حقيبة كتفه للحظة قبل أن يعود إلى القبطان.

نظر بيل إلى يد الرجل، ولا حظ كمية الهواء التي تـدخل بصـوبةٍ مـن فتحـات أنفه. إنها أسطوانة أخرى.
لم يستطع بيل الكلام، واكتفى بأن قال: "كلا".
انحنى بِن. وكاد السلاح أن يلمس رأس بيل.

قال بِن: "كلا ـ لا أعتقد أننا يمكننا اعتبار كلا خيارًا بعد الآن".



لك: إن للأفعال عواقب. خذ هذه الآن، وادفع ثمن أخطائك".


وقال: "أنا بالتأكيد لن....".
فـك بِـن حزامـه، وتخخطى وحــدة الـتحكـم الرئيســية، ووقـف فـوق القبطـان، فاهتزت فوهة المسدس عندما ضُغطت على جبين بيل . شعر بيل بذر اعيه المرفوعتين تهتزان، ما من شك ألن الن الأفضلية لبِن، فهو يحمل سلا حًا، وكان على بيل الكفاح للبقاء حيَّا لأن بِن ينوي تحطيمّ الطائرة.

همس بيل: "حسنًا، حسنًا".
تحرّك كِيل ببطء، ومدّ يديه إلى الأمام للوصول

أمسك بيل بمعصم اليد التي كانت تحمل السلاح، وو جهه إلى الأعلى.
 صاح بِن وأفلت السلاح من قبضته، وترك إصبعه الزناد - لكنه تمكن من الاري الاحتـنـاظ

بالعبوة في يده.
حاول بيل شدّ معصميه بشُدة، مع استمرار إطباق أصابعه حول معصمر بِن.

 ملأت أصوات احتكاك المعدن واللحم غرفة القيادة. سحب بيل بقوة، تُمّ دفع بقوة أكبر، وشعر أن قبضة بِن عِّ على السلاح تضعفع في كل مرة. مرةً أخرى....
ضرب بِن الأسطو انة المعدنية على جانب جبين بيل.

أصبحت رؤية بيل مشُوشة من الألم، لكنه أبقى يديه مشـدودتين على معصـم

ضرب بِن الأسطوانة مرةً أخرى في المكان نفسه.
هذه المرة لم يعد بيل يرى شيئًا. سيطرت عليه غريزة البقـاء في حالة ذهـول

 رؤيته، لكنها كانت مشُوشة.
تششمت كرة المحرّض. سمع بيل صوت انفتاح الأسطوانة، وتبعه صوت فتح الباب على الفور . صاح بِن مع انطلاق صفير الغاز عند خروج السم من غرفة القيادة إلى المقصورة.

## الفصل الثلاثون

> راقبت كاري المديرة ليو وهي تطرح الأسئلة بشأن العربة.




اشتكت الطفلة.
قالت كاري: "بلطف. كل شيء على ما يرام يا حيبيـي نحن بأمان". قالت ليو : "أريد أن أعرفـ....".
 صرخت ليو: "لكنتا لا نملك كيّيرًا من الوقت".

 قالت: "مساعد الطيار".
ردّت كاري مشيرةً إلى الشّاطئ: "يكون صديقن سام". فكّرت جيدًا للحظة قبل

 ابنها وقالت: "نحن بأمان الآن يا صغيري، لكن على والدتك الدتك أن تهتم بيعض الأثياء




كردي..." أخغضت صوتها محرجةً غير متأكدة، "وبحوزته مسلس". سألت ليو : "لماذا لم يحطم الطائرة بنغسه؟". هز ت كاري رأسها وقالت: "لأنهما أرادا إرغام بيل على الاختيار، إمـا نحن أو

قالت: "والآن بما أن الخيـار ــم يعد موجودًا؟ هل مـا زال سيرغم بيل على
تحطيم الطائرة؟".
نظرت كاري إلى الثـاطئ، وتمكنت من رؤية العماء ع عن بعد، وهم يحيطون


 إلى أذنها، توتر ت كاري لسماع ما كانت ستمول



 مكتب التحقيقات الفدرالي إلى بعضهما
 نظر الرجل إليها للحظة قبل أن يمدّ يده. تصافحا، لكن ملامح وجهيهما بقيت جامدةٍ ومترقبة.



 الشخخصي، وضع يديه على ركبته للحظة قبل أن يقف ويمد يده إلى جيبه.

قال وهو يكتب بشُر اسةٍ على ماتهه: "إنها لا تعرف". سألت كاري: "من لا يعرف؟".
تجاهلـت ليـو سـؤال كــاري وقالـتـ: "هــل تعلمــين الموقـع المـــتهدف في
واشنطن؟؟".
هزت كاري رأسها وأجابت: "لم يذكروا ذلك على الإطلاق". أوقف يُيو كتابته مقاطعًا: "وهل نفذ هجوم الغاز؟".
نظرت كـاري إلى الأسفل، وأومـأت برأسهـا قائلـةُ: "كانـت الكـاميرا في غرفة القيادة، لذا لم نتمكن من رؤية ما حدث في الطائرة . بل كنا نسمع وحسب". شرد ذهنه للحظة، قبل أن يعود إلى هاتفه.
 سألت كاري وقد نفد صبرها: "من يراسل؟".
 هكذا علم مكتب التحقيقات الفدرالي بالني يجري".
التفتت كاري إلى يُيو وبدت مصدومة عندما سألته: "جو واتكينز؟".
نظر إليها وقال: "هل تعرفين خالتي؟".
 وجو كانتا صديقين. شعرت بالحزن والألم عندما أدركت أن جـو كانت على متن

قالت: "لن يتمكن بيل من التعايش مع نفسـه أبـًا. قام بتسـميم طاقمـه بالغـاز، قام بإطلاق الغاز على جو....".
قالت ليو: "مع كل الاحترام الواجب سيدتي، لا نعرف أن ها هذا كل ما سيفعله". مال رأس كاري ببطء وزمت عينيها.
سألت كاري بنبرة اتهامٍ حادة: "هل تعتقدين أنه سيحطم الطائرة؟". نظرت ليو وقالت: "لقد صُوِب مسدسٌ إلى رأسه، لا أعتقد أننا نستطيع...".

قالت كاري: "وقد صوّب مسدسِ إلى رأسي أيضًا، أعلم بالضبط ما سيفعله بيل". قالت: "أنتِ لا تعلمين ماذا...".
اهتز جسدها من الغضب وقالـت: "أعلـم بالضـبط أي خيـار سـيتخذه زوجي، أنت لا تعرفينه، أما أنا فبلى، سيهبط بالطائرة وسينجو الجميع".
أمعنت ليو النظر إلى كاري، قالت وهي تحرك رأسها نحو ثيو : "أخرجها من هنا". قاد ثيو كاري بعيذًا، بعد أن طوّق كتفها بذراعها

بالبروتوكول الثانوي".
التفت كاري قبل أن يتمكن ثيو من الإمساك بها. سألت: "ما هو البروتوكول الثانوي؟".

رفضت ليو النظر إلى عينيها. كما فعل جميع العماءاء
اقتربت كاري من ثيو: "قل لي. ما هو البروتوكول الثانوي؟".
بادلها يُيو النظرة، لكنه لم يتَكلم. كانت ترى عضلات جاري جانب رقبته تر تر تعشُ .
 لقد فهمت الوضع الحالي، عرفت ما يفترض أن يكون ردّ الجيش . إنها تعلم. أرادت أن تسمعهم يؤكدون ذلك. التفت ثيو بعيدًا نحو ليو، والشرر

يتطاير من عينيه بسبب الخيانة.
ففهمت كاري.
قالت بصوبت يرتفع تدريجيًا مع كل كلمة: "لن تسقط تلك الطائرة".


للمحترفين التعامل مع هذا. سيدتي...".
صرخت كاري بجنون: "يجب أن تمنحوه فرصة"
عانى اثنان من العمالْ كثيرُا لإخر اجها و وظلت تردد: "أنتم لا تعرفونه! سيهبط
بالطائرة! أقسم بحياة طفلي، سيجد طريقةً ما!".

## الفصل الحادي والثثلاثون

وقفت جو في مقدمة الطائرة، تراقب مقصورة الر كاب. كان أول من لاحق الأسطوانة رجل في الصف الأول الذي كان يعبـث بقناعـهـ، فشـدّ الأربطة وضـبط المقدمـة قبـل أن يخلعـه عـن وجهـه بالكامـل . فوضعه مجـددًا وتنفس بعمق واتسعت عيناه بقلق.
تسارعت نبضات جو، فقد انتهت الاثنتي عشُرة دقيقة.

 مساعدة/الَخرين. استمرت بتكرير هذه الجملة كل يوم، في كل عرضي للسلامة.
 الطائرة وتعرفان ما يجب القيام به في حالة الطو الطوارئ. سيحتاجك الركاب على قيد الحياة من أجل هنه اللحظة ـ عرفت جـو ألمو أنها لـن تفيد أي شخص إذا ماتت، لكن كان من المستحيل ألا تشُعر بالخزي من وجود أداةٍ لا يستخدمها الركاب.
قال أحد رجـال مقصـورة رجـال الأعمـال بـذعر: "انكسـر قناعي، لا يمكنتي
التنفس".
قالت جو بحذر : "سيدي، أعتقد أن...".
 التي مرّت فوق رأسها في المقصورة الرئيسية هو ما أخبر هـا أن الهجوم الثاني جـار . كانت جو تدور في مكانها عندما أُغلق باب غرفة الئة القيادة.

عندما التفتت إلى المقصورة، شاهدت الأسطوانة تهبط مع غيمةٍ بيضاء تتكـاثر فوقها قبل أن تتدحرج إلى أسفل الممر باتجاه الخلف. أصبا الصـحت بعيدةً عن الحـاجز
الآن، قريبةً إلى الجناح الآخر .

جمدت جو. هل يجب أن تر كض خلفها؟ أم تحافظ على مركزه ها الدفاعي في
حالة ظهور عبوةٍ أخرى؟

ارتد دويٌ عالٍ في الخلف حتّى مقدمة الطائرة حيث ارتطم مقعـد القفز القابـل للسـحب بالحائط. ظهر دادي بعـد ذلك بجـزءٍ مـن الثانيـة، متقـدمًا في المـــر نـحـو

الأسطوانة.
فكت امر أةٌ جالسةٌ في الممر حـزام مقعدها، وانزلقـت نحو النافذة، محاصرةً
زملائهِا في المعتد.
حذت الصفوف الأخرى حذوها.

 لحظات، وحلقت في الهواء بعد أن ألقى بها أحدهم من صفه. سارع الجميع لتجنبها
 المقصورة المغلقة التي لا تحتوي الآن على أيّ أو كسجين ثانوي.


 لكن رغبتها في المساعدة كانت ملحّة.

 الأسطونة أسفله. تكوّر دادي على نفسـه، ولف ذراعيه حـول سـقيه. توقف تـفق

الغاز الأبيض...لقد حاصر الأسطوانة السّامة داخل وضع الجنين الغريب.
 اتجاهه بعد لحظات. بدت لجو وكأنها قميص.

 جسده والقميص. زلّق يديه تحـت جسـده للإمسـاك بالقمـاش، أثنـاء انـز لاق أنبوبـة الأوكسجين على ظهره، ولفه حول العبوة. كـان بإمكـان جو رؤيته وهـو يحاول
 يا عزيزي،/خنتها.
كان يكافح ببراعة، لكن تحر كاته بدأت تتباطأ وتبدو غيـر منسـقة. كبحـت جـو

 أكياس القمامة، وتمنت أن تسرع كيلي.




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

## t.me/soramnqraa


الالعنة يا كيلي، هيا . يحتاج دادي إلى...
شعرت جو بالغئيان وسرعان ما تذكرت.

 وضعتها جو وطاقمها في المقدمة.
صـاحت جـو مشـيرةً إلى الحقيبـة المتدليـية مـن جيـب ظهـر المقعـد أمامهـا:
"جوسيب، خذ هذا و...".

ظهرت كيلي من المطبخ الخلفي، ومدت شيئًا إلى بيغ دادي وهي تركض في الممر تجاهه.
التفـت دادي، واستطاعت جـو رؤيـة إبريـت القهـوة في يـد كيلي. كـان الوعـاء
 جو يعرف ما إذا كانت الأسطوانة صغيرةً بما يكفي لتتسع داخلم، ولكـن إذا حــث ذلك، فسيكون الإبريق مشالِّا.
أمسك دادي بالقميص المطوي، وحاول فكه، لكنه توقف، ونظر حوله إلى

ويسعلون بشـدة. لم يكن لديهم أوكسجين نقي.

سحب دادي الإبريق مـن يـدي كيلي، ومرّ مـن خلالهان، متجهنا نحـو مؤخرة الطائرة، ووضع القميص تحت إبطه. صرخت كيلي بششيء خلفه، ويبدو أنه يعلم ما يفعل. مشى إلى الجانب. فمرت بجانبه وشـدته وفتحت بـاب الحمـام. دخـل الأب وأغلقت الباب خلفه.
ظلت جو تنظر من أمام باب غرفة القيادة إلى المطبخ الخلفي. وقفـت كيلي


 قالت: "لم يكن لدينا أي..."..
قالت جو وهي تحـاول أن تبدو هـادئة: "أعلمه، أنـتِ تقومين بعمـلِ رائع. مـا
الذي تحتاجين إليه؟".

ردت: "لا أعلم. لا أعلم. لا شيء. أعتقد...".
 وسقط على حاجز المقصورة قبـل أن يرتطم بـالأرض. ركل البـاب ليغلقـه، وتـرك

إبريق القهوة وعبوة الغاز في الداخل. تركت كيلي الهاتف، وركضت نحوه، وجثت
 وتجري إلى الجانب الآخر من المطبخ. استطاعت جو سماع القفل يفتح ويغلق من خلال الخط المفتوح بينما تـدلت سماعة هاتف التواصل الداخلي من الحامل .
 الهاتف إلى أذنها، خشُية هجوم آخر . كانت قلقةُ بسبب نفاذ الأدوات التي تمكنهـم من مجابهة ذلك إذا حدث ظهرت كيلـي مجـلدًا، وهي تحمــل زجاجـا مضغوطًا على أذنها، وبالكاد تمكنت من سماع ما كان يحدث. قرفصت جو بـر بـجانب بيغ دادي.
سمعت جو كيلي تقول: "خذ نفسًا عميقًا واحبسه، ثُمّ أرجع رأسك إلى الوراء
وافتح عينيك".

فعل دادي ما قيل له، رفعت كيلي قناعه، وسكبت الماء على وجهه. بدأ جسده
 دادي يتنشق الهواء النقي. واستطاعت لمس الارتياح الذي شعر به، ولكنها شـعرت بمقدار الألم الذي كان يشعر به من الأصوات التي كان يصدرها
 تساءلت جو عما إذا كان يجب عليهم وضع أحد المسافرين السليمين في مقعد القفز الحاص به، وجعله يأخذ مقعد راكبٍ للهبوط والإخلاء. هل هو قادر على إتمام واجباته؟ هـل أصبح عـاجزًا؟؟ بـدأت تصـلي أن يكـون صديقها بخير، حتّى يتمكن من الصمود حتّى الهبوط. نظر دادي إلى كيلي وتنفس بصعوبة، انتظرت ت جو . قال بصوتٍ خشّنٍ وضعيف: "هل وصلنا؟".

## الفصل الثاني والثلاثون

تال بِن : "أو تف عمل الطيار الآلي".
 اللوحة الموجودة فوق رأسه، وضنط زر الطيار الآلي، فانطفأ الضوء الأخـا
 عصا التحكم إلى يساره، وأصبحت الطائر تحت سيطرتي ألحت الكاملة.
 الأصوات التي ترددت في رأسهـ تلك الأصوات الصادرة من المقصورة أثناء الهجوم الثاني.
 السيطرة؛ أصوات معركة صعبة ولكن عادلة.
أما الثانيّ، فكانت مختلفة. كانت المعاناة ملمورسة. اللعنة يا بيل .كن طيارًا . تجامل كل لشيء . انصل، اللعنة.

 في كل طيار منذ اليوم الأول.
 بالكامل، وإلى جانب هذه الأصوات جاء صوتٌ واحد استد استدعى احتمالًا لم يرغب في التفكير فيه. قال الصوت:اليوم، سوفتخذل عائلتك، وجو، والطاقم، والركاب.

لقد فــلت بالفعل وستستـمرفي ذلك. أحكم بيل قبضته وأرخاها مر ارُا وتكرارًا.

افصل يا بيل.
استرخى تدريجيًا. بدأ يتنفس من أنفه بدلًا من فـه، خفت الأصوات في رأسـه حتّى بقيت همهمة المحر كات وحسب. لم ينتهِ هذا اليوم بعد.
 ضواحي نيوجيرسي. ذات المنازل المطلة على المدينة. المكان الذي منذ سنوات في ساحات منازلهم الخلفية يشاهدون الدخان الرمادي يتصاعـاعد من أفق وسط المدينة في صباح السماء الز رقاء المثالية. كانت جزيرة مانهاتن تتلالالأ في الليـل أمامهم مباشرةً على بعد.
كانت هـهه قسـوةً منـ بِن أن ينتظر كـل هـذا الوقـت لتو جيه بيـل إلى الخطوة
التالية.
بدت واشُنطن بعيدةُ جدًُا الآن حيث أصـبحت وجهتهم الأصلية على مرمى

قال بِن: "حلّّق يدويًا نحو الهدف".
عبس بيل وسأل: "من الناحية الملاحية، كيف تقوم...؟"..
توقف.
كx.

لعن بيل نفسه. كيف له أن يكون غبيًا إلى هذه الدرجة؟ هل هو أعمى إلى هـذا

قال بِن بوجهٍ خالٍ من التعابير : "نحن لا نتوجه إلى العاصمة، أليس كذلك؟". قال بيل بصوتٍ عـالٍ: "بـالطبع. لمـا قـد تطلعني على الهـدف الحقيقي؟؟ لقـد

افترضــت أننـي ســأخبر الجهـات المختصـة. لمــاذا تمـنحهم خهـس ســاعاتٍ للاستعداد؟" هز بيل رأسه وحدق إلى مدينة نيويورك من النافذة التي أمامه. يبدو أنه فهم أن الأهداف المحتملة تسخر من قصر بصيرته. سأله: "ما هو الهدف الحقيقي يا بِن؟".
أضاء مبنى إمباير ستيت باللونين الأزرق والأبيض، وهو المعلم الأيقوني الذي يرتفع وسط الطرف الجنوبي، وهو أطول مبنى في الجزيرة: برج التجارة العـين العالميـة تمثال الحرية.

ثم قال: "لا تقل لي إنه". فهز مساعد الطيار رأسه.
حدق بِن من النافذة إلى الأمام مباشرةً. ارتسمت ابتسامةٌ على وجهه. هزّ رأسه أمامه.

تبع بيل الجهة التي ينظر إليها، خارج النافذة فوق جزيرة مانهاتن. بـالقرب من برج التجارة العالمية، وراء مبنى إمباير ستيت، إلى مجموعة من الأضـواء الساطعة

في برونكس.
بدأ بِن في الغناء تحت أنفاسه: "خذني إلى مباراة الكرة..."

## الفصل الثالث والثلاثـون

وتف ثيو و كاري مقابل ساحة الانتظار، وقد تجاهلا العملاء الآخرين. سارا قلقين في محاولةِ لمعرفة ما يجب القيام بهـ تم الاستعداد لتطبيق البروتوكول الثانوي في العاصمة واشنـا واشنطن وفقًا للأحاديث في سماعة أذن ثيو . أصدر مكتب التحقيقـات الفـدرالي بيانًا عامْـا رسـميًا، وغمـرت
 أطفئت الأضواء في البيت الأبيض، وتدفق جنودٌ مسلحون ير يرتدون معـداتٍ تكتيكيـة داخل وخارج مبنى البنتاغون في الطرف الآخر للمدينة. كان الاستماع إلى الـى التقـارير الواردة مربكًا.
كانت هذه أزمتهـم فقط، لكنها امتدت الآن مـن السـاحل إلى السـاحل. كانـت
تتحول إلى شُيء آخر تمامًا.

كانت ليو وفريق لوس أنجلوس ينقلـون كـل مـا يعرفونهـ إلـى السـلطات على الساحل السُرقي، لكنن لم يكن لديهم الكثير ليقدموه.
لقد قدمو ا المعلومات التي لديهم عن المشُتـبه بهما، وأجروا اعمليـات بحـت

 خيط محتمل؛ وهذا يشُمل كل ما يخص بيل. عرف تيو أن كاري لم تستطع سماع ما ما ما
 عمليًا، لكن بطريقـة مـا ســعر أن آل هوفمـان عائلتـه . وشـعر بالخـيانـة لسـماع مكتـب التحقيقات الفدرالي يناقش أمر زوجها كتهديدٍ محتمل .

كان ثيو قد أرسل رسالةُ نصيةُ إلى جو لإخبارها بأمر بِن على الفور ـ لكـن جـو لم ترد. نظر يُيو وكاري إلى هاتفه الخلوي، وانيّ وانتظرا. قالت كاري: "يبدو أن رسالتك وصلت". ردّ: "بالتأكيد، لكن هل رأتها يا يا تُرى؟؟". لم يكن لدى كاري أي جواب.
حدق ثيو إلى هاتفه، مصليٌا أن تظهر هذه النقاط الـتلاث على النص. حاول حجب الأفكار المظلمة، لكنها احتئدت في صمت. لا أحد يعرف ما
 عرفوه، لم تقر أ جو الرسالة أبدًا لأنها... سلم تُيو الهاتف إلى كاري ونفض يديه.
 الرسالة. إنا بخير . هي فقط لا تستطيع الردّ، هل سمعنا أي شيء أِئ آخر من بيل؟"


مكان العائلة، لم يبشر هذا بالخير بالنسبة للحججة القائلة إنه لا يز ال صامدلًا
رفع "يو رأسه مستغربًّا وقال: "حسنًا، إنه مشُغول أيضًا. طيران، وتنقل، وتواصل".
 القبيل؟ لا أعرف ما يمكن تسميته. إنها قائمة أولوياتهم.


 رفاهية لا يستطيع بيل وجو بلوغها ونا الآن".
استرجع عقل ثيو "معجزة على نهر هيودسون". تذكر أنه كان يبحث عبر عبر الإنترنـت عن ملف تسجيل المحادثة بين مراقبة الحركة الجوية وغرفة القيادة لأنه كان مضـطربًا

بسبب شُح ما قاله القُبطان سولينبرغر خلال الحادث. لم تستمر الر حلة أكثر مـن ثلاث إلى أربع دقائق، واستمرت وحدة التحكم في إعطاء الخخيارات التجريبية.... لكـن سولي
 "سنكون في هيودسون". طير ان، نتقل، تواصل . أصبح الأمر منطتِّيًا الآن.

قال ثيو : "أنت تعلمين أنكِ على حق . أليس كذلكّ؟"




يتم الاستماع إليه؟ يجب أن تعرف هذا أكثر من غيركي ".

منكما فِ الوقت المناسب".
مسح ثيو وجهه محبطًا، وقع نظره على الهاتف في يد كاري.

شاهده العالم بأسره.
قال ئيو ببطه، بعد أن اكتملت الفكرة في رأسه: "كاري، يجب أن نذهب".

فردت جو ساقيها لتتوازن وتنُبـت بجوانب متقابلة من الحاجز عندما بدأت
الطائرة في الاهتزاز .






تقرحاتِ مؤلمة على جلدها تحتها.

خرج دادي من الحمام، وجفف يديه. كان كماه ملفوفين، وكما الزي الرسمي
 جلـده. أمضـت كيلـي الــدقائق العشـر الأخيـرة وهـي تـوزع زجاجـاتـات المـاء علمى




 والشتيء نفسه ينطبق على أفراد الطاقم، لم تستطع جو تخيل طاقم طيران أفضل مـن
 شُخصًا في مقاعدهم مصابين ويكافحون، لكنهم أحياء.
ينتهي هنا دورهم في الخطة. كان الأمر متروكًا لبيل الآن.

القبطان. الر جل الذي اختُطفت عائلته، ما تعرفه جـو، أن كـاري والطفلين قـد ماتوا بالفعل.
شعرت بتوعك في معدتها في الوقت نفسه الذي انخفضت فيه الطائرة. ترنحت من جانب إلى آخر مع زيادة الانحدار .
كانت عضـلات بطنها مشـدودة لأنها تحاول الحفـاظ على توازنها، ونظرت مقر فصـةُ مـن نافذة الكـوة الصـغيرة على الباب إلى يمينها. كانـت الأضـواء على




التوى خزان الأوكسجين وضغط على ظهرهـا، ومالـت إلى الأمـام لتظظر مـن النافذة مرةٌ أخرى . حلقـت جو إلى مطـار جون كينيدي مراتٍ لا تحصىى. كانت تعرف الطريق جيدًا. كانت تعلم أنهم ينحرفون عنه.

بيل


 يحمله، والاختيار الذي كان عليه.
 حاولت أن تبدو واثقة، وكأن ارتعاث الطائرة كان جزعُّا مـن الخطة. لكـن سـرعتها اعنـد هذا الارتفاع المنخفض والانحدار الجامح خارج المسار كانا يخبرانها بشيء آن آخر . همست لنفسها بهلوء، دون أن يرى الر كـاب شـفتيها تتحر كـان تحـتـت قناعهـا:
 ارتجف صوتها عندما نادت مجلددًا: "أيها القبطان؟".
 وإصلاح الوضع، وأرادت التحكم في ما سيحدث. تحر كت لفـك إن حزامهـا ... لفعـل ما، لم تكن لديها أدنى فكرة عما تريد أن تفعل ... شعرت بـا باتفها في جيبهـا . أدركت أنها لم تتحققَ منه من قبل بلدء الهـجوم الأولـ الون
اهتزت الشُاشة الرقمية الساطعة وسط الاضطر الابات حيث كانت تكافح من أجـل
تثبيتها بما يكفي لتتمكن من القراءة. وجدت العديد من الرسائل غير المقروءة من ثيو .

## 

ركلت جو الحاجز أمامها بكلتا قدميها، كانت قد ثبتـتـ نفسـهـا بمقعـدها بـا بكلتا
 شعرت بشيءٍ حقيقيٍ كالنصر الذي سرى في جسدها بعد قراءة تلك الرسالة.

ثم احتدت نظرتها بعد ابتسامة ظهرت من جوانـب قنـاع الأو كسـجين الخـاص
بها وهي تقر أ رسالة ثيو التالية.

## الطيار المساعد، متورط، لديه سلاح. قد يتآج بيل إلى المساعدة.

لا يمكن للبنية البشرية أن تتحمل التخبطات الكثيرة في فترةٍ قصيرةٍ من الز الزمن انتشر الخبر في جسدها مثل صدمةٍ كهربائية. انزلق الهاتف من أصابعهانِا، ووقع على أرضية المطبخ.
كان بِن هو الخططة الاحتياطية. إنه التهديد الذي كانوا يبحثون عنه طوال هـذا
الوقت...
... كان أحـهم.




 حاولت أن تربط الأحداث ببعضها، وما الذي يتعـاملون معـه الآن، في الوقتـت

الذي كانت فيه الطائرة تنخفض .
 خزان الأوكسجين حول جسدها، مما أدى إلى تحويل مركز ثقلها. أسندت نفسها علما الحاجز، وأمسكت بالهاتف وسحبت نفسها في وضع مستقيم. اهتزت يدرياهـا بـا بعنف. كانت تفقد السيطرة.
وقفت جو. وأغمضت عينيها، وتنفست بعمق.
 بينما كانت ترفع سماعة هاتف التواصل الداخلي عن الأرض، رن جرسٌ مرّ مدوٍ

عبر المقصورة.
قالت: "انهض يا دادي، لدينا مشكلةٌ جديدة".

## الفصل الرابع والثلاثون

كانت كاري تمشُّي بخطى سريعة عندما عبرت سـاحة توقف السبارات، كـان سكوت متأخرًا عنها ببضع خطوات، يحاول جا جاهدًا اللحا سأل الصبي: "أمي، إلى أين نحن ذاهبون؟".


 بعدها وير حل بعيدُا، وهذا ما كان. قالت كاري: "سنذهب لمساعدة أبيك". نظر سكوت نحو عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي بحيرة: "ألن يساعدوه؟" إيكّ ".

شُيئًا آخر ".

كانوا متجهين نحو النهاية البعيدة لساحة ركن السيارات حيث اصطفت أرتـال
 بالكاد كانت تعرف ثيو، لكنها اليوم على وجه الخصوص ايتّمنته على روحي طفليها.

تسارعت نبضات قلبها مع التفافها حول المركبات. بعض تلك المركبـات كانـت تنير مصابيحها وكان ملّاكها يجلسون على كـلى كراسٍ قابلة للطي، يستمتمتعون بنسـيم البحـر
 يهتف باسمها، فما كان منها إلا أن أدارت رأسها يسارًا باتجاه الصوت

أثشار إليهم ثيو لئأتوا باتجاهه تمامًا عندما بدأ هاتفه بالرنين.
 ساحة ركن السيارات، ثمم يبدأ بـالتلويح بيديه: "إن أراكاك، نحـن في المقدمـة، بجـوار المر كبة، إني ألوّح لك".
 وصحن استقبال كبير على السطح. مع اقترابها تمكنـت كـاري مـن ملاحظة علامـة
 بابها لتظهر فينيسا بيريز، وهي شابة عرفتها كـاري مـن خـلال البـث الحي المسـيائي،


ثيو، مضرجًا بالدماء وقد أوسع ضرباًا.
"ماذا حصل ؟".

 سألت كاري: "إلى أين سنذهب؟" ونير وهي تـتمسك بإحكام بينما كانـت المركبة تنعطف بشكل حاد. ليجيبها ثيو بعد صمت: "إلى المنزل".
قال داستي محركُا كرسيه جيئةً وذهابًا: "كوستال الئ 416، أجيبوا".



 يعجبه الأمر.
لقد أُغلق المجال الجوي أمام جميع الر حلات الواردة باستئناء الر حلة 416. في مئل هـذا الوقـت مـن الليل، عـادة مـا كانـت المـلـر جات مليئـة بـالر حلات


كافة المدن الرئيسية للساحل الشُرقي، فأكثر من ستين مليون مسـافر يسـافرون من وإلى نيويورك عبر المدرجات الأربعة لمطار جـون كينيدي كـل عـام. لكـن المطـار اليوم بدا كأنه مطار إقليمي هادئ.

 لكن المحترفين منهم ظلوا متيقظين. قال داستي مجددًا: "كوستال 416، أجيبوا". لم يسمع ردًّا.
تحقق من ساعته، إحدى عشرة دقيقة من دون ردّ.

 سماعتين ثقيلتين رسميتي المظهر، وكانت تبدو أجمل مـن أي قطعـة مـن المعـدات الموجودة ضمن البرج، وكان يضغط بإحدى يديه على أذنه، ويمسـك الميكروفون باليد الأخرى، إنه يرسل رسائل بلغة مورس.
تم نشُ متحدئي الشيفرات العسكريين في أبراج العاصمة تحسـبًا، على الرغم من أن الر حلة 416 لم تتواصل مع أي منها
 الساعة، ثم كتب شُشئُّا على قطعة من الورق ورفعها: "18".

 بالز ي العسكري يز داد شيئًا فشيئًا .
لقد علم داستي أن الأمور لم تكن تبشر بالخير بالنسبة إلى الر حلة 416. نظر إلى أجهزة التلفاز الثلالثة المعلقة على الجـدار عـبر النهايـة البعيدة لغرفـة البرج. عـادةً مـا كانـت تعرض رادارات الطقس ومعلومـات رحـلات الطيران، أمـا

الليلة فقد كانت تعرض بثًا لـثلاث محطات أخبـار مختلفـة، الشيء الو حيد الذي
 المعلومات واللقطات الأساسية: عروضًا متحر كة لمسار الر حلة، مواعيـد المغـادرة والوصول، مواصفات الطائرة والأطر اللو جستية. الشاشات الأخرى أعادت عرض فيديو جو، الذي حولها من مضيفة طيران مجهولة إلى اسم معروف في زمن قياسي.
 الغروب. أظهر بث حي من العاصمة وائنطن حركة المرور المتو قفة بسـبب امتـلاء طرق الدخول والخروج بالنازحين. في الجانب الآخر من الغرفة، تمكن داسـتي من رؤيـة جـورج في في مكتبه. وقف
 المسؤول حينئذ. كانت تلك المرة الأولى التي يرى فيها أتباع جور جـي رئيسـهـم يفقـد


 "ستقوم بإسقاط تلك الطائرة، أليس كذلك؟". ردّ سوليفان: "هذا ليس من شأنك، خطة الطوارئ ليست". ."
 التحكم. "ستسقط رحلة تجارية مليئة بالمدنيين أبرياء..".
 وطاقمك ملزمون بتنفيذ إجر اءات العمليات المعتمدة ولا شيء سواهاها، ماعدا ذلك

فهو غير مصرح به وخارج نطاق صلاحياتك".
لم يرد جورج.

زمجر سوليفان: "هل تفهم؟".

ردّ جورج: "حاضر، سيحصل رجالك على الوصول التام لكل ما يحتاجون إليه". فُتح الباب فجأة. تظاهر العاملون بأنهم منهمكون ني في العمل

 العمل". عم الصمت أنحاء البرج .

لتدريب أشَخاص جلد حاليًا".
 لأحد ضباطه: "لا أخالفك الر أي، افعلها بكل اله الأحوال".

 الواقع جعلهم غير قادرين على الكلام.
 لوّح للر جال ليأتوا باتجاهه، لكنه أثشار فجأة إلى التلفاز . ليلتفت الجميع،
 يقدمه مذيع من الاستديو الإخباري. نظراته التي تنقلت بـين الكـامير ا وبين الأوراق
 مسبوقة قام أحد المو جو دين برفع صوت التـي التفاز .


 بهما حال جهوزهما. لم يتم إعلام وكالة سي أن بي بي ما ..." "
 الششاشة أمامهم. عاد إلى الرادار . بقدر ما كان داستي قلقًا فقد استمر بأداء مـا كـان يفعله.

تحدث مجددًا عبر الميكرفون: "كوستال 416، أجيبوا"، بلهجة أقرب إلى الرجاء.

 كاري بعدهما يُم التفتـت لتأخـذ ألـيز من يـد يُيو . كانـت الكـاميرا جـاهز بالفعل بينما كانت كاري تمشي مبتعـدة عـن العربـة، متحدئـة مـن خـلال ميكروفون محمول باليد
قالت فينيسا: "أنا هنا مع بقية عائلة هوفمان، السـيدة كاري هوفمـان وطفليهـانـا يسعدني أن أخبركم أن العائلة بخير وأمان الآن. لكن حالة الر حلـة 416 غير مستقرة بعـد، ولـلدى السـيدة هوفمـان رسـالة مهمـة تريـد مشــار كتها مـع كــل مـن يشــاهلا، وخصوصًا مع رئيس الولايات المتحدة". تنغست المراسلة بعمق، ثم أشارت إلى العائلة، لكنها توقفـت نظر المعـور من فوق كتفه. مشاهذًا حالة الأسرة، وأدار عدسة الكاميرا وأنظار العالم باتجاههمم. وقفت كاري ثابتة وبـدت الصـدمة على تعابيرهـا، في مكـان بـدا منتز لها، أو مـا تبقى منه. مشت بخطوات بطيئة إلى الأمام باتجاه حطام الانفجار ... لا شيء. لـم يبق من المنزل سوى الرماد. سمعت سكوت يعطس، فأمسكت يده. رفعت فينيسا شريط التنبيه الأصفر لتمر العائلة مـن تحته. لـم تنطق المراسـلة بشيء، وعلمت كاري أن جميع من يشاهلون في منازلهم كانوا صـامتين أيضًا . رأى
 حصل للمنزل، نظرت كاري عبر الطريق لترى شجرة البلوط في حديقتهم الخلفية.

 بينما كانت تحاول استيعاب ما تر اه، لكنها لم تنطق بكلمة. سألت فينيسا بلباقة: "سيدة هوفمان، هل أنـت بخير؟"، وهي تُقرب الميكروفـيرن منها، قامت كاري بنعل أليز إلى الجانب الثاني قبل أن تعيد إمساك يد سكوت.

التفتت إلى المراسـلة، بعينين دامعتين مليئتين بالإصـرار، وقالـت: "سـنكون
بخير عندما تهبط الطائرة بسلام".

## ابتسمت فينيسا: "سيدتي، ماذا تريدين إخبارنا؟".

هزّت كاري رأسها، وأو قفت سكوت أمامها ووضعت يدها على كتفه قبل أن
تتفسس بعمق.
قالت بتوتر : "سيدي الرئيس، أعلم أنك الآن في غرفة العمليات لتقرير ما يجب القيام به، وأعلم أنك تحصل على المعلومات فور وصولها
 سترة ناسفة. وأن..."، ارتعش صـوتها لرؤيتها الـدخان المتصـاعد مـن الأنقـاض،

 الخطة".

لم تكن كاري تملك أدنى فكرة عما شاركته الجهات الرسمية مع العامـة حتى


معلومات جديدة.
"أعلم أن البت في قرار ما سيتم إجراؤه يعود لك و حـدك. وهـو قرار لـيس مـن السـهل اتخـاذه، أعلـم جيـدًا أن الو لايـات المتحـدة لا تتفـاوض مـع الإرهـا أحاطت كاري كتف سكوت بذراعها، ارتعسُ صـوتها مجـددًا: "وأعلم أنك على الأرجح ستختار إسقاط تلك الطائرة". نظر سكوت إلى والدته. فعانقته بعوة أكبر.

 يخبرك به مكتب التحقيقات الفدرالي. ما لن تجده مكتوبَا في تقاريرك ".
صمتت كاري بينما سالت دمعة على خدها. وظهرت ابتسامة على شفتيها.
"أعلـم مـا سـينقذ تلـك الطـئرة. أملك الفرصـة الأفضـل لأولئك المســفرين الأبرياء للنجاة. أعرف كيفية إعـادتهم اليوم سـالمين إلـى عـوائلهم". سـالت دمعـة أخرى. "ولكن الخيار لن يكون سهلاً، سيكون الخيار الصعب، لأنه سيتطلب منـك تجاهـل كـل المعلومـات، والوئوق في الحقيقـة. لأن الحقيقـة هـي كالتـلي: فرصـة النجاة الأفضل للر حلة 416 هي على متن الطائرة" عضت كاري شفتها السفلى، وحدقت لبرهة إلى الفراغ، محاولة إيجاد طريقة

لصياغة ما ستقوله.
"عندما اختطفت عائلتي، كان على بيل الاختيار ما بين الطائرة وبيننا، هل تعلم



لم يستسلم لأنه يعلم أيضًا أننا لا نتفاوض مع الإرهابيين".

 تمامًا. سيدي الرئيس، بصفتك رجل واجب أيضًا، أعلم أنك تدرك ذلك أيضًا. إنني ممتنة كل الامتنان لرجال مكتب التحقيقات الفدرالي الذين وصـيا ولوا إلينـا في الوقـت المناسب. لأنتي أعلم زوجي. وأعلم دومًا وأقسم اليوم أيضًا أنه ما كان ليسقط تلك
 بين شفتيها. وانتصبت قامتها قليلًا " "من غير الممكن ألا يجد زوجي طريقة لجعل تلك الطائرة تهبط بسلام".
عدّلت وضعية أليز على خصر ها، وأمسكت كتف سكوت بقوة.

 المسافرين، أما إذا اتخذت الخيار الضعيف، الخيار السهل، وأسقطت تلك الطائرة، نعلم تمامًا ما سيحصل. ولكنتي أطلـب منك التحلي بالشـجاعة والإيمـان، أطلـب

منـك اختيـار الثقـة بر جـل نبيـل، رجـل واجـب. أعلـم يـا سـيدي أن إيمانـك سـتتم مكافأته".

عم البرج صـمت مفـاجئ قبـل أن تبـدأ الهههمـة بـين الموجـودين. كـان الجـو
 "هل سيكون غريبًا لو صفقت لها بحرارة؟؟".
تجاهلته مسؤولة التحكم، تنبهت فجأة، وأشار أشارت إلى رادار داستيا تمتم داستي: "اللعنة.. جورج؟ الر حلة 416 خرجت عن مسارها".
 معهودة. راقـب الجميع وهـو ينصـتون إلى سـماعتي رأسـه، مـلأت وجهـهـ ملامـح التركيز الشديد، وفجأة انفر جت أساريره عندما فهم ما يجري، فاتحًا شُدقه واسعًا. "الهدف ليس واشنطن، الهدف هو ملعب اليانكيز" ".

## الفصل الخامس والثلاثـون

على شاششة الرادار أمام بيل، ظهرت عدة علامـات متصـالبة على أثـرهم. أربـع طائرات أف-16 كانت ضـمن مجال إطلاق النار على الر حلة 416.
 اكتشف انخراط بِن في العملية. وذالك كان ما منعه من الردّ برسالة مشُفرة، وبهذا فقـد

$$
\begin{aligned}
& \text { أصبح في مواجهة خطرين محدقين به. } \\
& \text { قال بيل: "هذا ليس منصفًا". }
\end{aligned}
$$

نطق بِن بدون النظر إليه: "ماذا يا بيل؟ ما هو الشُيء غير المير المنصف؟".
 ناظري بيل من خلال نافذته بينما كانت الطائرة تنعطف يسـارًا لكن الرياح كانت شُديدة ما جعل الطائرة تتخبط.
"كوستال 416، أجيبوا".

مجـددًا، سـمع النـداء المتكـرر الصـادر عـن مسـؤولة الـتحكـم عـبر ســماعتي


لم تسعف الكلمات أفكار بيل المتخبطة: "ليس عادلًا أنـهـ .. أنني هنـا وا وأنك ألـك هنا. أنني عشت حياتِ، وأنك عشت حياتك. ليس من العـدل ألا يعير أحد اهتمامٌا لقومك. هذا ليس صحيحًا و وإني متأسف لهذا". لم يرد بِّن
 تبقى من حياتي لأعمل على إصلاح هذه الأخطاء. لا يمكنتي تغيير مـا أصـابك. ولا

يمكنك ذلك أيضًا. لكننا لن نجني خيرًا من تحطيم هـذه الطائرة. أنت أدرى بتلك
 حدّق بِن عبر النافذة.

 كان المسدس بينهما تمامٌا . لم ينطق أحد. التفت بِن ونظر إلى وجـ الِّه القبطـان، ونظر بيل إلى عينيه مباشرة، أمِل أن تكون كلماته الصادةة قد وجدت طريقها لإيمان
"بِن، لا نزال نستطيع القيام بشـيء".

المفتاح العالق. أصدر القفل صريرّا، وكذلك الباب عندما دخـل إلى المقصـورة سـاحبًا
 القذرة، رمى الر سالة على طاولة المطبخ بجوار صحن حبوب لم يتم إنهاؤه. تنهد متعبًا من يومه الرابع ومن حياته
قال بصوت مرتفع، واضعًا قبعته على المشُجب، ومعطفه الرسمي على ظهـر الكرسي: "ظنتـت أنك ستتصل بأحدهم لإصـلاح البـاب أثنـاء غيابي، الــذارة تمـلأ المكان يا رجل".

المغلف وتاركًا ما تبقى بجانب الصحيفة.
الصحيفة.
حك رأسه. لم يتلق هو أو سام أي أوراق.
 صحيفة أخرى. كل الصحف كانت مطوية ومعلّمةً بحبر أحمر . وكل الأخبار كانت عن انسحاب الفرقة.

لاحظ أن سام لم يِل شيئًّا مذ عاد إلى المنزل، التفت بِن ليجد النور مضـاءُ في
غرفة سام، والباب نصف مفتوح.
"سام؟".

رفع صوته عابرًا غرفة الجلوس: "سـامان". طـرق على البـاب، لكـن أحــأَا لـمـ
 على ساعدي سام لما استطاع بِن استِعابِ المشهـد أمامهـ.

 الغرفة وهو يُطلق سِلًا من الشَتائم.
كانت عينا سام صافيتين تنظران بشبات على الرغم مـن تنغسـه البطيء وجلـده

$$
\begin{aligned}
& \text { الشاحب. وكان بِن يدور حوله جزعًا يصرخ عبر الهاتف. } \\
& \text { صرخ: "أسرعو!!"، وأنهى المكالمة. }
\end{aligned}
$$

 الصديقان إلى بعضهما محاولين تخيل ما يفكر به كل منهمها. كان صوت سام ضعيفًا وبطيئًا: "أتذكر عندما أحضرنا المشُروبا في ذالك المكان على الشاطئ؟ المكـان حيـث الفنـاء الخـار جي. حيث كانـت تو جـد
 من الفتاة الجالسة بجوارك عند البار ـ عندما ظهر حبيبها فجأة". ابتسم بِن بهدوء وهز رأسهـ
"عندها فقط، وفي ذاكُ المكان، في تلك اللحظة تمامًا هو جمت قريتنا".
أغمض بِن عينيه. "لقد تر كناهم هناك"
انهمرت الدموع من عيني بِن المغمضتين، وسقطت على صدر سام.

همس سام: "لا يمكتني فعل ذلك بعد الآن، لا شيء من كل ذلك".

قال سام: "لماذا؟ لماذا تمنغني؟".
 العزم على تنفيذ ما خطط له سام.


إيذاءهم. يمكنتا فعل ذلك".


 "كو ستال 416، هنا الضابط في سـلاح الجو الفريق سوليفان يتكان يلم نيابة عن رئيس الولايات الدتحدة الأميركية".
أجفل الطياران لسماع الصوت العنيف الني صري خم من خلال مقصورة الطيار:





 تجاهله، لم يكن الأمر شُخصيًا". التفت إلى يليل بملامح سوداء ميتة.
"كان هذا سابقًا. أما الآن؟ فَأريدك أن تحترف"،

## الفصل السـادس والثلاثْون

عندما دخل بيغ دادي إلى الصف الأول، التهبت جو. قال دادي: "أعلم. ستكون وحمة عـي عظيمة".
خارج حدود قناعه، كان وجهه أحمر بالكامل، منتفخُا ومغطى بالبُور ـ و وكانت راحتا كفيه ملفوفتين بالقمـاش الطبي مـن حقيبـة الإسعافات الأوليـة، وقد تصـبغ بياض عينيه باللون الأحمر.
وقف جوسـيب بـجانـب جـو يحمـل قنينـة أو كـــجين محمولـة إضـافية كبقيـة
الطاقم. وتفحص بيغ دادي الرجل من من رأسه إلى قدميه.

نظر بيغ دادي نظرة خاطفة إلى ديف، كان منهارًا وفاقدًا للوعي. وقال: "حسنُّا،
لا بأس، ولكن "م لم يقف : لأنه يغطنيني".".

> "لقد عرفنا هوية الخاطف، إنه بِن وهو مسلّح".

لقد امتهنا الطير ان معـا كل حياتهمـا، وكانـا يعلمـان جيدًا أن الشـيء الو الوحيد الممكـن الاعتمـاد عليـه هـو الطاقم الــي سـيؤمن التغطيـة. كـان الطـاقم كالعائلـة، والعائلة لا تعمل من تلقاء نفسها.
تشبث بيغ دادي بأطر اف الحاجز ليُبت نفسه، فاحصًا الأرضية ومحدلقًا إليها. "يا دادي، لا نملك الوقت لـ..."

انحنـى، وأطلـق ســلًا مـن الشــتائم، وعنـدما وقفـ مجــددًا، أغمـض عينيـه
المحقونتين بالدماء. قال بيغ دادي بصوت عميق لم تسمعه جو من قبل: "أنا بخير،
ما هي الخطة؟".
شرحت جو الخطة بسرعة ووضـوح. كـان على دادي الجلـوس على المقعـد المطوي الخاص بجج ليقود عملية الإخلاء من المقدمة حال هبوط الطائرة. وكـان على جوسيب التغطية، وتعيّن على جو دخول غرفة القيادة باستخدام رمز الدخول.





يا دادي، اجلس".
أمسكك دادي هاتفه، واتصل بالدعم بينما كان يشد أحزمـة مقعـده. وبينمـا كان يشرح الوضع لكيلي، كانت جو توضب وتؤمن حاملة الطعام، ممسكة بيـلـها أنبوبًا بلاستيكيًا أحمر طويلًا منتفخ النهاية.
رفع دادي حاجبيـه وغطى سـماعة الهاتف بيـده: "بِن يحمل مسدسَّا، وأنت
تسلحين نفسك بمطرقة الجليد؟".
"أتحمل منجلًا في مكان ما؟".
بقي جوسيب صـامتًا بجانـب جـو، وهـو يواجـه صـعوبة في التنفس، كلامهما
 واضحُا عليهها.
وضعت جو يدها على عضلة يده الأمامية وقالت: "سيد غورولي. لقد حـان الوقت. قف هنا وأولني ظهرك، انظر إلى المسافرين، وأوقف أي شـخص يحـاول
 مضيفات الطيران". وضغطت على ذراعه.

هزّ جوسيب رأسه واتخذ موضعه، وشبك ذراعيه، وباعد بين قدميه، وانتصب
 بوقوفها بين قوتين غير قابلتين للتحريك، جوسيب والباب، فقـد تملك جـو رهـاب الأماكن المغلقة.
تنفست بعمق، ورگّزت على شُاشة الأرقام العمودية أمامها. أغمضت عينيها،
وحاولت تخيل ما كان على وشك الحصول.
كانـت علـى وشــك إدخـال الرمـز الـــري المكــون مـن سـتـة أرقــام، ولكـن
لحظة.
داخل غرنة القيادة سينطلق إنذار منبهًا الطيارين إلى محاولـة أحـدهم اخـتراق الباب. وبجذا سيكون لديهما خمس وأربعون ثانية لمنع محاولة إدخال الر الرمز ـ ـ عندها

 مرور الثواني الخمس سيغلق الباب تلقائيًا مجددًا. مضيفو الطيران الثلاث لم يأخذوا بالحسبان استعمال لوحة المفـاتيح كخيار، رئيسي لأنهم لم يعلموا أن بِن يشكل تهديدًا، ولأن الطيارين يمكنهما إحبـاط عمليـة
 الحالات النادرة حيث يكون الطياران عاجزين عـن أداء مهمتهمـا، كحالة فقـدانهـا الوعي.
كان واضحًا أن الخطة فاشلة بنسبة كبيرة، والآن فقد تبقى خيار واحد فقط.
 ضغط الأزرار، وارتجفت أصابعها أمام مجموعة الأزرار بتردد جنوني. على الجانب الآخر من الباب كان مشهد من الخيانة والعنف.
 من مجال لمعرفة ما ستواجهه.

لقد كانت على وشك الاصطدام بهذه الحقيقة بشكل أعمى. مسـلحة بمطرقة
جليد بلاستيكية.
"جو".
نظرت إلى بيغ دادي، الذي جلس على المقعد المطوي بجانبها. "من الطبيعي أن تشعري بالخوف".
أومأت برأسها، وبدأت إدخال الرمز .

## الفصل السابع والثلاثون

ركلة حرة الخفافيش مباثرة.

ظهر متوسط الميدان بوبي أديلسون عند خط التبديل، نافخًا لبانته على شكل
فقاعة. أدى بعض تمارين الإحماء، وركل عشب المبر الميدانـي
 في الواقع هي لم تكن مجرد مبـاراة. بـل كانت المبـاراة السـابعة مـن السلسـلة، الليانكيز متقدمون بنتيجة مباراتين لمباراة، كان لدى فريق الدودجرز عدانيائين في زوايا الملعب وكان ضاربهم الرابع على وشـك التنفيذ. خرجت كر تانـي
 بالسلسلة، وهي البطولة الوحيدة التي لم يستطع بوبي تحقيقها طوال مسير ته.

هزّ الرامي رأسه، كإثشارة لملتقط الكرة، وأومأ إلى الآخر . التحرك على زاوية عين بوبي شتّتْ انتباهه.
"ركز يا بوبي".

> مزيد من الحر كة عند الزاوية الأخرى، هناك الك شيء غير غير طبيعي. نظر إلى المدر جات على يسار الملعب.

كان المشجعون يغادرون الملعبب، وكذلك المشـجعون في المـدرجات على
 السـلالم المؤدية إلى الرواق الرئيسي. نظر إلى المدرجات العلوية، وإذ بالمشُجعين
يستخدم المصطلح في لعبة البيسبول ليعني "فورّا، دون تردد".

يتركون مقاعدهم ويخرجون إلى أروقة الملعب الداخلية. هتافات البهجـة تحولـت إلى هتافات غاضبة وصر خات مرعوبة خلال لحظات. تسلل الخوف إلى أعماق بوبي لرؤيته لاعبي الاحتياط متوترين بالقـدر نفسـه، أشـار متوسط الميـدان الأيمـن بإصـبعه أمامـه وطفـق يهـرول. مـا دفـع بـوبي للقـيـام بالمثل، جميع اللاعبين من كلا الفريقين كانوا يتجمعون. خرج صوت مسجَّل من مكبرات الصوت



 الكهر بائية أو المصاعد خلالـ..."
 عملية الإخلاء، بوجـود شُخصـيات كرتونيـة تقوم بإرشـاد المشـجعين ومسـاعدتهم

على الخروج.
عندما وصل إلى نقطة التجمـع، أخـبره حكـم اللو حـة أن عليهـم الخروج مـن أرضـية الميــدان مـن خــلال محــرج اللاعبـين والتوجـه مبانـــرة نحـو حــافلات الفريق.

التفت بوبي إلى كابتن فريق الدودجرز وهمس: "ما الذي يحصل؟". "تلك الطائرة؟ أعتقد أنها تستهدف الملعب".
جحظـت عينـا بـوبي دهشــةً. لقــد علـم الجميـع بـأمر الرحـلـة 416. مسـؤولو
 وكانوا يتابعون آخر المستجدات طوال فترة اللعـبـ في عـالم التواصـل الاجتمـاعي لا يمكـن إغفـال أخبـار بالغــة الأهميـة كتلـكـ حتـى لــو كنـت تلعـب المبـاراة

النهائية.

كان المشجعون حولهم يتدافعون للخروج، وانسدت الممرات في كافة أقسـام الملعب بينما كان المشُجعون يصعدون فوق المقاعـد ويقفزون مـن أعلى السـور .
 بوبي فقط فظاعة مشهد الجمماهير خارج الملعب. أحد مشجعي الدودجرز هرب من خـلال أحـد الممـرات دافــــا النـاس جانبًا،

 على الوقوف.
خلع بوبي قفازيه، ووضعههما تحـت إبطه، عندما رأى الطبيعـة البشـر يـرية أمامـهـ

 كان العجوزان ينز لان عبر الممر مقتربين من أرضية الملعب. وتو
 زوجته التي داست بقايا الكؤوس وأغلفة الطعام.
جلسا ونظرا حولهما مستمتعين بالمشهد الخـلاب مـن معَـديهـما الجديـدين. لقد كان تطورًا بارزًا، طوّق الر جل العجوز ذراعه حـول عروسـه التـي التهمـت حبـة بوشار وهي تضحك. لقد كانت ترتدي قبعة فريق اليـانكيز، على الأرجـح أن هـذه
 الإداري. أما العجوز فقد ارتدى قفازًا قديمًا مستعملًا لا لا

 لكلمته ثقّلها: "كم نملك من الوقت؟".
نظر الحكم إليه نظرة تساؤل: "خمس دقائق؟ عشُر؟".
هزّ بوبي رأسه: "أنت تعلم جيدًا أن هذا الوقت غير كافٍ للإخلاء".

غمزه الحكم. قال بوبي: "باله عليك، أفضل الترتيب؟ في ملعب اليانكيز؟ هجـوم إرهـابي؟ تلك ليست مصادفة. بل هي رسالة". نظر إلى الهرج الحاصل حوله. "أتريد إخباري أنك تريدنا أن نكون جزءًا من تلك الرسالة؟".
نظر اللاعبون إلى بعضهمه، وإلى الملعب. ابتسمّ بوبي. "لا أدري ما بشأنكم يا رفاق، لكنتي أفضّل دومًا التأرجح في الخارج".

## الفصل الثامن والثلاثون

أججفل الطياران لسماع صـوت إنـذار يخرق السـكون. وأغمضـا أعينهمـا، لقـد
فهما معنى صوت الإنذار نادر الحدوث في تلك اللحظة.
فك الرجلان حز اميهما واندفعا نحو وحدة التحكم المركزية.


 قلب المقبس نحو الأسفل، فإن عارضة إلكترونية ستنزلق خلف الأقفال المحملة بنوابض في أعلى ووسط وأسفل باب غرفة القيادة. شــعر بيل أن الطـائرة تميـل نحـو اليمـين. وسـرعان مـا ضـغط زر AP1 ليصـدر
 جهده للوصول إلى مسدس بِن، كان يحاول إبقاء بِن بعيدًُا عن مقبس الإغـلاق بيــده الأخرى. أمال بيل جسده على الطيار المساعد، مستفيدًا من فرق الطول لصـالحهه، لكن بِن كان أقوى وأكثر شبابًا. تخلى بيل عن محاولة الحصول على المسدس، وحا



 الطيار المساعد.

فترة الإغلاق كانت خمسًا وأربعين ثانية. وكان بيل يتساءل كم مر من الوقـت،





 أن كل زر أو رافعة تم ضغطها أو رفعها قد تؤدي إلى حـدوث كارثـة جديدة. وكـان يعلم أن بِن يغهم ذلك أيضًا كان ذلك السبب الوحيد الذي منع مسـاعد الطيـار مـن إطـلاق النـار ـ رصاصـة طائشة واحدة كانت كفيلة بتدمير إلكترونيـات الطيران. بـل أسـوأ من ذلك، كانـت قادرة على ثقب هيكل الطائرة والتسبب في تخلخـل الضـغط. كـان بيـل يعلـم أن بِـن


 القلم الذي كان في حجره طوال الر حلة، ليلتقطه ويلتف صارخُا ومطلقًا يـده بحر كـة من الأعلى.
جحظت عينا بِن، ثـم أُغْضتا بهدوء، وارتفعـت يـده الحـرة لإمساك القـلم الذي علق في حنجرته. سالت الدماء على رقتهه، محولة بذلته البيضاء إلى اللـون الأرجواني. ودار في أرجاء الغرفة بخطوات متناقلة قبل أن ينتهه إلى المسدس في يده الأخرى. وجه المسدس نحو بيل وضغط الزناد بينما انقلبت مقلتا عينيه إلى الخلف.

انبطح بيغ دادي، وأمسكت جو قناع الأوكسجين عند سماعهما صوت إطلاق النار . ألقى جوسيب نظرة خاطفة على زميليه قبل أن يعود إلى المقصورة، كانت

العيون تلتفت يمنة ويسرة بكثير من الانتباه. وكانت مضيفات الطيران يصغين بدون إدراك لما يحصل . ولم يصلر صوت آخر من غرفة القيادة.
 قلبها يخفق بشدة كحيوان مفترس داخل قفص، مشــت خطوة بيسـراها إلى الأمـام والمطرقـة بيـدها اليمنـى، ووضـعت أغلـب ثقلهـا علـى قــدمها اليمنـى، وتحر كـت بقفزات خفيفة مستعدة للانقضاض على الباب حال ظهور الضوء الأخضر وانفتـاح

سأل دادي: "كم تطول مدة الإغلاق؟ ثلاثيْن ثانية؟". "خمس وأربعون".

همس من خلف قناعه: "يا إلهي".
لفت انتباه جو حركة ما، ونظرت إلى الأسفل. سال خيط رفيع من الدماء من تحت باب الغرفة. "من يوجد هنا؟".
وضع أحد العسكريين ورقة أمام سوليفان. تراجع داستي إلى الخلف، ورمى سماعتي رأسه على الطاولة. ومشُى إلى الطرف الآخر مـن الغرفة، ووقف بـج بانـب جورج وبقية مسؤولي التحكم مشاهدين برجهم يتحول إلى مركز قيادة. "تينك، ريدوود، بيكيس، وسويتُبلايد".
ممعنًا النظر في جهاز الرادار، ضنغط سوليفان زرّا. "تينك، أظهري لي ما يحصل في غر فـرفة القيادة". صدر صوت ملأ أنحاء البرج: "حاضر، سيدي".

سرى ألم شديد عبر ذراع بيل، لقد اخترقت الرصاصة كتفـه اليمنى مباشرة، واستقرت في أعلى ظهره. حاول تثبيت نفسه جيدًا على الكـوة، لكن بصره تشُتـت، ودخل جسده مرحلة الصدمة الأولى.

سقط بِن فوق وحدة التحكـم المركزيـة. ومـال بيـل وهـو يكـزّ أسـنانه محاولًا
 شعر به منعه من القيام بأبسط الحر كات، جلس الس خائفًا مـن احتمـال أن يفقـد الـوعي. تحسس بيل كتفه المصابة ليجد يده قد تلوثتت بالدماء. كان بحاجة إلى إيقاف النزيف، وكان بحاجة للهبوط بالطائرة، كان عليه القيام
بالكثير من الأمور . لكن جسده لم يسمح له.
 آخر ما رآه قبل أن يسقط فاقدًا الوعي هو مقاتلة جوية تطير بمحاذاة طائرته.
"سيدي؟".
كان جميع من في البرج ينتظرون تقرير تينك. "تبدو غرفة القيادة فارغه، لا أرى أحدًا هنا".

ظهر ضوء أخضر على لوح الدخول، وفتح باب الغرفة.
 مغناطيسات. انتظرت بعينين واسعتين مترقبة ما سيحدث. لم يحدث شيء. دخلت بخطوات حذرة غرفة القيادة، ورأت حركة ما خارج الطائرة من الجهـة اليسرى. رأت مقدمة المعاتلة الحربية تختفي عن الأنظار خلفهم.
"اللعنة".
نظرت جو إلى الأسفل معاينة المشهد.

 بعيدًا عنه.

وضعت يديها تحت كتفيه وعلى محيط خصره ودفعته، ليتحول جسـده إلى جثة مكومة أسمل المقعد.
قلبته جو على ظهره، ورفعت مطرقة الجليـد، وهـي تلهـث، ولكنـها علمـت في

 الدماء والأشلاء.
ألقت مطرقتها أرضًا، والتفتت إلى المقعد الآخر .
 على ركبتيها فوق المقعد، متسلقةً خلف قبطانها. صرخت باسمه، حاولـت أن تقلبه على جنبـه، ورأت دمـاءه تسيل على الأرض، ولكنها علمت أنه يتنفس من حركة ظهره. صرخت باسمه بصوت أعلى محاولة إمساكه



 تحريكه قليلًا. معًا، وبجهد أكبر من جو، تمكن بيل من العودة للجلوس في مقعده. قالت عبر الميكروفون: "لم نتهه بعد، أخبرني ما عليّ فعله".

تابعت الطائرة التجارية التقدم بينما كانت تينك مستمرةً في خفض سرعتها. أجاب صوت عبر السماعات: "لتتقدم كل الوحدات إلى مواقع إطلاق النـار،

$$
\begin{aligned}
& \text { استعدوا التنفيذ الأمر". } \\
& \text { قالت تِينك : "عُلم". }
\end{aligned}
$$

كانت كوة النافذة على باب الطائرة صغيرة جـدًا لتتمكن مـن رؤية أي شيء. لكنها عادت إلى الخلف لتتمكن من النظر عبر نوافذ المسافرين.

كانت تينك قادرةً من خلال الإضاءة الأرجوانيـة داخـل المقصـورة على رؤيـة


 الواقع خلفها مباشرة تمكنت تينك من رؤيـة طفل صـغير ير تـدي قـنـاع الأوكسـجين يحاول جاهذًا رفع نفسه للنظر عبر النافذة.
 الحروب هي مكان للجنود فقط ولا أحد سواهم. بالنسبة إليها استيقظت ليالٍ كثيرة والعرق يتصبب منها، ولطالما طاردتها أعـين الطفلة الصغيرة أح ألو الرجـل العجوز في كوابيسها.
لكـن تلك لـم تكـن سـاحة حرب، كانـت مجرد طائرة مليئة بالأبرياء الـذين
 الأولى في مسيرة عملهـا شـعرت بالتردد، عند وصـو لها للصـف الأخير مـن مقاعد الطائرة رأت تطعة من الورق ملصقةٌ على النافذة، وقـد كتـب عليهـا بـحروف كبيرة "ساعدونا".

## الفصل التاسع والثاثون

وتف ئيو بعيدًا عن المجموعة محدقًا إلى هاتفه، واتصل بكاري لتأتي إليه.

 المياه والوجبات الخفيفة، لكن لم يملك أحد الشُهية لتناول أي شيء الـئ لنكّك التف

الجميع حول العربة وقد خدرهم الشُعور بالعجز، متابعين مع يحصـل في في الشـرق. تبعت كاري ثيو بعيدًا عن المركبة، وقال بصوت منخفضى: "بدأت الرحلة 416

بالخروج عن مسارها يا".
نظرت كاري إليه نظرة خاوية: "كيفـ...."
"روسو يخبرني بالمستجدات. لقد كانت واشُنطن فخُا. الهـدف الحقيقي هو
ملعب اليانكيز".
أدارت كاري رأسها ناظرة إلى الفراغ على الرغم من أنها لم تستوعب مـا قاله ثيو . ليهتز هاتفه فجأة.
 الر سالة ولم يطق رؤيتها تتحرق لسماعهيا.
قالت له بعد برهة: "رجاءً ثيو، لا يمكن للأمور أن تسوء أككر مـن هذا، أليس
كذلك؟".
 على غرنة قيادة الطائرة تلجدها فارغة. ونقّا لما لما قاله طيار المقاتلة، لـم يكن أحـد يقود الطائرة.

لم تقل كاري شيئًا، وسمعها ثيو تجهشُ بالبكاء.
 أخته الصغيرة على ذراعيه. كان مشـهـد الطفلـين معُا قاسـيًا على ثُـيو ـ أولـت كـاري

 يده وعادا معًا إلى عربة الأخبار .
ابتعدت الإثـارات على الرادار أكثتر وأكثـر عـن المطار، متجهة نحـو منطقـة

 الحصول على رد من الر حلة 416.

ضغط سوليفان زرًا، وتحدث بوضو بوح
"سيدي؟ إن الوقت ينفد منا. نحن بحاجة لاتخاذ قرار، سيدي الرئيس". بدت الأضواء أكثر سطوعًا، والعشب أكثر نضارةً، والنسيم علـيلًا، والضـجيج أخف وطأةً شُعر بوبي أن كل شيء في ملعب اليانكيز مبالغ فيه. كان مع بقية اللاعبين في الميدان على أهبة الاستعدادي، مصفقين بقفاز اتهمر. وباصقين على أرضية الملعب بينما كان الضارب يطرق مضربه على وجه كل فردة
 ليستقر الملعب، كرة سريعة، خارجًا.
أرسل الضارب الكرة خارج المنطقة، ساقطًا على ركبته بعد أن أخر جها
 الضارب من الصندوق، معدلًا قميصه من جهة الكتف، ورافعًا خوذته عدة مرات. حول الميدان استمر المشجعون بالانسحاب، متدافعين فيمـا بينهم للاقتراب
 المخارج مسدودة والسلالم مكتظة.

صوت صراخ حاد صدر من المدرجات العليا على الجهة اليسرى.


 لكن رجلًا ظهر فجأة في اللحظات الأخيرة مندفعًا لإمساكها قبل السقوط من ارتفاع

مئة قدم.
في المــدرجات السـفلى مـن الملعـب كانـت الصـفوف متزا احمـة حـول شاشــة العرض، وتقترب شيئًا فشيئًا من خط الملعب، واختلطت ألـوان ألوان الـدودجرز الزرقـاء



جماعيًا.
لقد هتفوا وصاحوا لكلا الفريقين، وتجمعوا واعتمروا قبعاتهم مجلددًا هـروول أحـد الر جال الضـخام بنصف دزينة مـن علب البيرة المسـروقة، وشـجعه صـديقه
 جزء صغير من شاشُة العرض الإلكترونية كان يظهر نتيجة المباراة، فيمـا كان الجزء الأكبر من الشاشة يعرض الأحداث الجارية خلف تلك اليوتوبيا. كانت كاري هوفمان تتوسل إلى الـرئيس، وأحاطت فرق الإنقـاذ بمـدارج مطـار جون كينيدي، وكان المر اسلون يشّيرون إلى السماء السوداء، وكاء وكان المسافرون يرتـدون أقنعة الأوكسجين. وعدسة الكاميرا كانت تجول دانحل الملعب ملتقطة مـا تبقى مـن وجوه الأشخاص الذين حصلوا على فرصة حضور المباراة السابعة من السلسلة.

 لكن بوبي أنشار إليه للتوقف، لم تفارق عيناه مسـار الكـرة. عندما وصل بوبي إلى الجدار قفز على قدميه لمحاولة تحقيق المستحيل.

هضض، ومدّ قفازه بهـدوء في الهواء، وقـد علـت وجههـ تعـابير الدهشــة. مـا زال يشعر بالألم في باطن يده من تأثير اصطدام الكرة الـيرة.

## لقد خرجت الكرة الثالثة، انتهت المباراة. لقد فاز اليانكيز بالبطولة.

 لم يتحرك ك أحـد مـن اللاعبـين أو الجمهورو، لقـد اكتفوا بالتحـديق إلى وسط الميدان، وفجأة صدر صوت ضرب الطبول عبر مكبرات الصهوت مع انطلاق أبواقوقف بوبي واستند إلى الجدار ـ وقف ضارب الكرة في منتصف مسـار القاعدة بين الأول والثاني، وهو يُحدق إلى خـارج الميـدان وهـو يشــعر بالفشــلـ . حـدق إليـه


الو حيد الذي تحرك ضمن الملعب، ولم ينطق أحد سوى فرانك سيناترا.

 بيضاء اللون بينما كان يشد على ظهر الضارب.

عند التقاء اللاعبين في منتصف الملعب احتضـنهما الجميع، وذرف العديـد منهم الدموع، أمسكوا قبعاتهم، ورموها باتجاه الجماهير .
 مع خيار البقاء داخل الملعب.
حاولت جو داخل غرفة قيادة الطائرة منـع نفسـها مـن النظر إلـى المباني التي أصبحت قريبة من الزجاج الأمامي. كل شيء كان يهتز بقوة.
 يده. وتنفس بعمق قبل أن يحرك الزناد إلى الأسفل.

كـان صـوت الخـط المفتوح يـرددد في أرجـاء الـبرج. لــم يكـن فقـط صـوت التشويش المعتاد من الاتصالات بين الطائرات، بل رافقه أيضًا صوت أزيز الأجهزة التكنولوجيـة المتطورة. المعلومـات التـي كانـت تصـل إلـى الـرئيس داخـل البيـت
 القرار الأخير بشأن الرحلة 416. سعل الرئيس كمقدمة لإعلان قراره.
 عاليًا إلى السماء، محدقين ومنتظرين ور افعين أيديهم بالدعاء

 الشكك فيه لطائرة تقترب منهم. بدأ الرئيس كلامه: "حسنُا، أقول..."
عم الأجواء سكون رهيب بعد سماع صوت تنفس خشن تبعه صوت ضعيف
خطف الأنفاس
"هنا القبطان هوفمان، كل شيء تحت السيطرة".

## الفصل الأربـعون

ارتفعت الأنظار عاليّا عند مرور الطائرة فوق ملعب اليانكيز.
 بشــكل جنـوني. شــعر الـــاس بالاطمئنـان فقـط عـــدما رأوا ذيـل الطــائرة يتجـاوز نهاية الملعب. ضـج الملعب بصرخات الابتهـاج كمـا لو كـان ممتلئًا. لتظهر فجـأة أربـع مقــتلات أف-16 علـى إثر الطـائرة، وعــدها هـز الضـجيج أركــان الملعـب

بأكمله.
لقد كانوا آمنين.
صرخ سوليفان عبر الميكروفون: "أكرر! لا تهاجموا الطائرة! رافقوهـا فقط! ابقوا متأهبين، سنمنح تلك الطائرة فرصة أخيرة".
لم يكن هناك وقت للاحتفال. كان لدى مسؤولي التحكم عمل ليقوموا به.
 كادت أن تكسرها. "كوستال 416! عودة ميمونة! تملك تصريحًا بالهبوط".

قام طاقم تصوير و كالة سي أن بي بمعانقـة بعضـهـم بعضُـا بينمـا كــان الجيران يحيون بعضهم بابتهاج. ركبتا كاري ارتختا من فرط الارتياح، ولكن يُيو التقطها قبل أن تسطط، نظرت بابتسامة دامعة إلى سكوت الذي بدأ يقغز فرحًا. صرخ: "أبي!"، لكن صوته الطفولي ضاع في ز زحمة الضجيج.
رفع بيل المقبض الجانبي بكـل مـا لديـه مـن قـوة. وارتفعـت الطائرة بشـكـل عمودي حتى ظهرت السماء السوداء من خلال النافذة. سقطت جـو إلى الخلف،

متعثرة ببـاب الـــخول. صـرخ الركـاب داخـل المقصورة بسبب التغيير المفـاجئ لاتجاه الطائرة، نضضت جو ونزعت قناع الأوكسجين عن وجهها ورمتها مع الخزان على جسلد بِن. وصرخت عبر الباب: "دادي! دع جوسيب يجلس في مقعده وتمسّكا جيدًا".

عادت إلى بيل، وبدأت البحث عن مكان جر حه. كانت ذراعه مبتلة بالكامـل، وبعد جهد جهيد، وجدت مكان الإصابة. كانت كتفه اليمنى تنزف بشدة. نظرت جو حولهـا ضـمن الغرفة قبـل أن تشـق سـترة بيل الرسـمية، وتطويهـا علـى شـكل كـرة مشُدودة، وتضغط الجرح به، وتشد كتفه بيدها الأخرى بعكس الاتجاه لخلـق مزيـد من الضغط، فصرخ بيل من الألم، وفجأة ضـربت يـده المقبض الجانبي فانعطفت

الطائرة يمينًا.

> جو : "أعلم يا عزيزي ولكنتي أتدبر أمرك، أخبرني ما عليّ فعله". كان صوت بيل ضعيفًا . "أريدك أن تصيري يدي اليمنى".
 تم التفّت مجددًا متجهة نحو الشُرق حتى أصبح المسـار واضـحَا، لِـد كانت على المسار المؤدي إلى مطار جون كينيدي. شعر داستي بالكتير من الارتياح يسري في جسده، وربت جورج على ظهره بابتهاج. مسؤول التحكم الـي كـان بجو ارهمـا انهار على كرسيه متنهـُا.
في الخـارج، بـدأت الأضـواء الوامضـة لطـواقم النجـدة بـالتحرك نـحـو مواقع الاستقبال.

قال داستي عبر الميكروفون: "كوستال، مصرّحٌ نك الهبوط على المسار ثلاثة واحد يمين، أكمل باتجاه مستقيم".
أزال إصبعه عن الزر الجانبي لجهاز الإرسال، وتحدث إلى جـورج: "مصرّحٌ لهم الهبوط على المسار ثلاثة واحد يمـين ولكنهم يطيرون بمححـاذاة المسـار النـان

اثنان يسار . هل نبدل المدارج؟".

فكّر جورج بالأمر: "كلا. المسار ثلاثة واحد يمـين بُرمج مسبقًا ليطابق خططة الهبوط الأصلية للطائرة، فلنجعـل العملية أبسـط مـا يمكـن بالنــبة إلـيهم، وفي كـل الأحوال هم سيفعلون ما يشاؤون".
 بسحبه حتى سمعت صوت طقـة، وستحبت الأحز مـة بأوسـع مـا يمكـن، وأسرعـت
 النافذة منطقة كوينز . أزالت السترة المضر جة بأكملهـا بالـدماء، وعـاودت الضغط على الجرح. جلّ ما كان يقلقها هو أن يغيب بيل عن الوعي. جو : "حسنًا، ماذا أفعل أولًا؟"
قال بيل مشيرًا برأسه إلى الكوة: "ارفعي السرعة، علينا أن نتخفض المقبض
 واحد ثلاثة صفر ". مالت جو إلى الأمام باحثة عن شاشاشات العرض.
"هذا؟".
هز بيل رأسه مكشرٌا.
عندما أدارت المقبض بدأت الأرقام بالانحدار، لتتوقف مـع وصـولها للـرقم
واحد ثلاثة صفر.
"اسحبيه الآن".
سـحبت جـو المقـبض لتشـعر تلقائيًا بـأن الطائرة بـدأت تبطئ سـرعتها: "ثم
ماذا؟".
نظر بيل إلى شُاشة الملاحة، ثم ألقى نظرة من النافذة.
حاول أن يشير بيده اليمنى، ولكـن مـن دون جـدوى. "تروس الهبوط ط. على
الجانب الأيمن، أترين تلك الرافعة؟ لا، إلى الأسفل . عدة شاشات إلى الأسفل". "لا. لا، أجل! تلك. اسحبيها إلى الأسفل".
|هتزت الطائرة. وهبطت تروس الهبوط تحتهم ببطء نحو موضعها.
ألف.
أجفلت جو من الصوت الآلي المرتفع . لم تسمع قبلًا نداءُ مر تفعًا مـن داخـل غرفة قيادة الطائرة، كل ما اعتادت سماعه هو صوت خافت عندما كانت تقف على الجهة الأخرى من الباب.
"حسنًا، فوق التروس . ." مال جسد بيل إلى الأمام.
صرخت جو معيدةً إياه إلى الخلف: "كلا!". وصفعتهن علمى وجهـه بقـوة الامتى
خافت أن تتسبب في فقدانه الوعي مجددًا.
"ابقَ صاحيًا يا بيل".


"المكبح الآلي. فوق تروس الهبوط، هنـاك. اضغطي الز الـز الذي كتب عليه
ميد".
ضغطت جو الزر ذا النابض لتضيء تحته علامة "فعال". بلون أزرق.
 مدارج مطار جون كيندي لتعلمهم أنهم وصلو! إلى الوطن.
 اندلعت الهتافات داخـل بـرج المر اقبة، ومـع مرور كـل ثانيـة كانـت أضـواء الطـائرة تزداد لمعانًا، وكان الوقت المقدر للوصول دقان دقيقة واحدة.
كل من كان يملك منظارًا حاول الحصول على مشهج لحالـة الطائرة، ظهرت تروس الهبوط، وتمددت العجلات نحو موضعها أسفل هيكل الطا الطائرة.

 تكن سبب الحر كة المضطربة.

ألقى نظرة علـى الـرادار للتحقـقِ مـن سـرعة الطـئرة، ليجـــدها مئــة وخمسُــا
 وفي تلك المرحلة. لم يكن الهبوط مستحـياًلا و ولكنهـم كـانوا بـحاجـة للتقـدم أرضًا

مسافة طويلة.
تمتم داستي: "مهلُلا يا فتاة، رفرفة، رفرفة، رفرفة". لم يكد داستي ينهي دعواته حتى امتدت الشـر ائح المعدنيـة للحافـة الخلفيـة للأجنحة، لتقوم بإبطاء سرعة الطائرة إلى الحد المناسب ولتضع التها بمـوازاز الم خطوط المدرج تمامُا لم يكن الهبوط في مطار جـون كينـدي صـعبًا، ولكـن لـم يكـن لـد الـى الطائرة هامسْ مسافة كافٍ للهبوط على المدرج
 ستهبط بالقرب مـن حظائر للطـائرات، والفنـادق، والطرقـات، وكـان يتو جـبـ على الـى الطائرة التقدم أرضًا مسافة قصيرة. اتبعت جو تعليمات بيل، وبقيت تراقب خط الأفق الاصططناعي للطائرة على شاشة الطيران الرئيسية من دون أن يرف لها جفن. كانت تشعر باهتزاز المقبض الجانبي تحـت يـدها، وكـان توجيـه الطائرة على

الشاشة يستجيب لخطواتها.
خمسمئة.
ألقت نظرة على السرعة: "هل أقوم بالرفرفة مجددًا؟". أومأ بيل برأسه، وسحبت جو رافعة الشّ الشرائع المعدنية، لتنزل بها درجة ألخرى.


العجلات المعلّمة بالأبيض" ".
حامت يد جو فوقها: "تلك؟".
أو مأ بِـل بالإيجـاب: "تـلك رافعـات الـدفع، ضـعي يـلك علـيهـم وأبقيهـا حتى أعطيك الإشارة. حالما نلمس الأرض، سـأخبرك عندها، وستقومين بسـحبها إلى

الخلف باتجاهك، قومي بذلك ببطء في البدايـة، وعندما أخبرك ستقومين بسـحبها
إلى حدها الأقصى".
"الحد الأقصى، حسنّا".
انخفضت مقدمة الطائرة. كـان الهبوط حـادًا مقارنـة بالحـالات الطبيعيـ، كـل
خفقة مضطربة للطائرة جعلت مسؤولي التحكم في البرج يحبسون أنفاسهم. خمس عشُرة ثانية متبقية على الهبوط، عند هذا الحدّ كـانوا يستطيعون الوؤيـة


وجو، ومقعد مساعد الطيار خالِّا.
عشر ثوانٍ متبقية على الهبوط.
داخل البرج لم يجرؤ أحد على التنفس أو الحر اك، لم يرد أحد أن يقوم بخطـأ يكلفه خسارة كل الجهود التي بذلت للوصول إلى الوضع الحالي. خمس ثوان متبقية على الهبوط. مئة.

رأت جو الأضواء على مقدمة الملرج. كان أمامها شريطان ثخخينان من أضواء التوجيه الحمراء والصفراء. تلاهما خط رفيع أخضر اللون، ثم شُريط طويـل أبيض يمشل بداية منطقة الهبوط. كان مسارًا و حيدًا في المنتصف. خمسون. أربعون. راقب بيل وجو منظور الأفق يميل، فعدّله بيل، مال مجددًا، وعدله مرة أخرى. كان يجاهد للحفاظ على ثبات يله. 'نالاثون. عشرون. تلك كانت اللحظة المنشودة. أرادت جو إغماض عينيها، لكنها قاومت ذلك.
"تأخير، تأخير، تأخير".

كان الصوت الالكي ينبههمـا بهدوء إلى أن الأرض أصبحت قـري اللحظة الأخيرة سمعت بيل يهمس لنفسه: "مئة وتسع وأربعون روحًا على متن الر حلة".

## الفصل الحادي والأربـعون

هبطت العجلات الخلفية على أرضية المدرج، وارتفعت مقدمة الطائرة كما لو
 الكبح الآلي للطائرة يعمل على إبطاء السرعة. صرخ بيل: "الآن!". جو اسحبي رافعات الدفع إلى الخلف.
 بالأرض جعل تروس المقدمة تتحطم وتشتُعل، والدخان ينفـث مـن أسفل الطـائرة التي طحنت الإسفلت تحتها.
شُاهدت جو بيل يضغط بقدميه على الدواسات بأقصى ما يملك من قوة، لكنه كان ضعيفًا جذًا لإحداث تأثير ملحوظ.
 المدرج. كان باستطاعة جو رؤية اللهب والشرارات من خلال النافذة، لقد خرجـت الطائرة عن السيطرة.
ظهرت نهاية المدرج أمامهما، وكان خط مـن الأضـواء الحمـراء يحـذرهما أن
عليهما التوقف.
لم تعلم جو إن كان باستطاعتهما ذلك فعلًا.

أحاط الجميع بعربة البث الإخباري التابعـة لوكالـة سي أن بي غير مصـدقين ما كانوا يشـاهدونه، كانت الطائرة تتحرك بـ بسرعة، ولـم يكـن ممكنـا أن تتوقف في الوقت المناسب.

سرعان ما حصلت فرقعة غير متوقعـة، وسقطت مقدمـة الطـائرة إلى الأسغل وارتفع ذيلها عاليّا في الهواء. وتوقف الز من مع توقف الطائرة. كانت لـحظة سكون. وقفت الطائرة بوضعية غريبة، ثابتـةُ بـلا حـراكـ لكـترة وجيزة

عالٍ، لتعاود السقوط خلفًا على بطنها. لم يتحرك أحد.
غيوم من الحطام والدخان تبعثرت بعد السقو ط، ومـا تبقى كـان أنـــلاء طـائرة
 لا تزال قطعة واحدة.
كل من كان يتابع المشُهد تفاعل معه في اللحظة نفسها. الجيران والإعلاميون؛
 الرصيف مستندة على ركبة واحدة وغطت وجهها، بينمـا كـان المصور يربـت على

ظهرها.
 ير اقبان الطائرة دون أن يرمش لهمـا جفن، ولـم يطمئن قلباهمـا حتـى حصـلا على صورة واضحة لبيل وجو.
 بحر كة آلية مضطربة ويمتد إلى الخارج. وتمتد معـه مزلقـة صفـراء تـدحر الأرض كيفما اتفق. البوابات الخلفية حذت حذو البـاب الأمامي، وكذلك فعلـت البوابات فوق الأجنحة.
 شخصصان عند نهاية كل مزلقة لمساعدة الآخرين على الهبوط. وتولى شـخص آلخر مهمة توجيه المسافرين إلى حيث يجب أن يذهبوا.
 ست ساعات من حيث جاؤوا. وكان بالإمكان رؤيته بوضوح أثنـاء خـروج الركاب

مـن الطـائرة، ملوحُـا بيديـه وصـار شُا بالتعليمـات للأشـخاص الموجودين خارجْـا.
 الطائرة. ليتمكن من تثبيت نفسه جيدُا.

 المسافرين على المزلقة الصفراء. ما اضطر كيلي لدفعه بخفة حتى وصل بسلام إلى الأسفل، واقفًا على قدميه بعد تلقيه المساعدة. تجمعت سيارات الطوارئ بأضوائها الحمراء والزرقاء حول الطائرة. وأحاط
 الواجب اتباعها. ليظهر بعدها رجال الإنقاذ مرتدين بـلاتلته الواقيـة، خـارجين مـن العربات الطبية بكامل العتاد والسترات الواقية. كانت بذلاتهم البيضـاء تلمـع وسط عتمة الليل. ذاك البياض اللذي سيختفي حالمـا تشوبه بقايـا الصراع مع الدخان، والقَذارة، والعرق، والدماء.
تباطأ تدفق المسافرين. وسرعان ما انتهت عمليات الإخلاء، الشيء الذي الذي مثّل تطبيقًا عمليًا لنموذج الإجر اءات المتبع تحت الظروف المِير المير المسبوقة. تدفق بعض المسافرين المتبعثرين عبر المزلقة الخلفية، ولكن لم يخرج ألحـر أحـد من الباب الأمامي. ليظهر فجأة رجل طويل ضختم الجثّة أمـام الطائرة حـاملاً على كتفه رجلأ آخر . وسرعان ما أنز له عن كتفه ووضعه أعلى المز لقَة كيفما اتفق. ودفعه بقدمه دون مبالاة ليهبط إلى أسفل المزلقَة، لتقوم الو حـدات الطبـة بتلقي الر جـل البدين أحمر الوجه. ويتحققوا من الإصابات التي لحقت به، وسرعان ما ما استدعيت نقالة ليأخذه رجال الإنقاذ بعيدًا.
اختفى الرجل الضخم داخل الطائرة، وعاد حاملًا رجلًا كهلاً بين يديه بعنايـة كأنه
طفل صغغير . نظر الكهل إلى المشهج حوله ثم نظر إلى وجه حامله بكثير مـن الارتيـاح.


ومتحققًا من وضعية رأسه وقدميه. التفت إلى الختلف عند سماعه حـوتًا مـن الـداخل.
 من الجهل، ليمسك الكهـل بإحكام ويضعه في حضـنه وينز لقـا معـا إلى الأسفل . هنـاك حيث تمكن الكهل من الوقوف باتزان على قدميه، ممسكَا ذراعه المتجعدة.
 الطائرة. ومن حين إلى آخر كان يمكـن رؤيـة المضيفين مـن خـلال البـاب المفتوح يتحر كون ضمن الطائرة، ومن خلال النو افذ كـان ممكنًا رؤيتهم يتجولـون نـون في رواق الطائرة للتحقق من عدم وجود أي شخصص آخر . آخر


 للخلف لتفسح المجال للحركة. خرج بيغ دادي من الغرفة بظهرٍ منحنٍ وحركة بطيئة غريبة. حـالمالًا بيده أداةً ثقيلة. تقدم خطوة إلى الأمام، ثُم التفت يسارًا لتخطو كيلي يمينًا . كان يجر بيده جثة هامـدة مـن سـاقيها بكثيـر مـن الجهـد. ومـع خـرورج الجئـة سـارعت كيلـي لإمساك الذراعين اللتين كانتا تتخبطان. حاولت إحكام قبضتها عليهمـا ممسـكةً إياهمـا من تحت الإبطين، لتظهر جو ممسكة الجـلع مـن الخلف، كانـت ذراعاهـا القصيرتان بالكاد تحيطان بصدر بِن غطى ثيو فمـه بينمـا أدارت كـاري وجـهـ سـكوت لتمنعـهـ مـن رؤيـة مـا يجري. وبدأت الطفلة الصغيرة بالبكاء، لتقوم كاري بهز ها بـقوة أكوا أكبر.
 صغيرة جدُّا ومليئة بالعوائق التي لم يكن بالإمكان إزاحتها تحـت ظروف اعتيا اعتياديـة.
 بعد أن أوصلوه إلى الأسفل.

لم يوقفوا التحرك لحظة واحدة، وتشاوروا فيما بينهم بالإيماءات والإنــارات
بالأذرع والأيادي واضعين خطة للتنفيذ.
وقف بيغ دادي ونظر إلى الخـارج باتجاه المزلقـة والطواقم المتجمعـة عنـد نهايتها. صـرخ لهـم بعبـارة مـا وأشـار بيديـه، لتستتجيب طـواقم الطوارئ لتعليماته وتتناقلها فيما بينها.

أحاط كل من بيغ دادي وكيلي ببيل من الجهتين بينما وقفت جو خلفـهـ، رافعـة تنورتها لتتمكن من إحكام قبضتها على ظهره، مُّبتة جسـده الضـعيف إلى صـدرها ليقوم الثلالثة بتنظيم وضعياتهم بحيث يتم يتمكن كل من بيل وجـو بـالتز حلق تتابعًا. عندما وصلوا إلى البـاب كـان مشهـدهم واضـحـا بـلا عوائق بصـرية للمـرة الأولىى، الأمر الذي جعل العـالم كلـه يشـهـت مصـدومٌا لرؤيـة اللـون الأحمـر يعطي قمـيص الطيار الأبيض بالكامل.
كان المشهد كفيلًا بجعل كاري تخبئ رأسها على كتف يُيو همس ثيو في أذنها: "لا تنظري، سأشـاهد نيابةً عنـك وأخبرك كـ عندما تتوجـب

عليك المشاهدة".
أومأت بالإيجاب، وامتنعت عـن النظر لمدة دقيقـة واحـدة قبـل أن تعود مـرة
أخرى لمتابعة ما يحصل.
كانت الطواقم الطبية بانتظارهم في أسفل المزلقة يحملون نقالة. رجال آخرون وقفوا على جانبي المزلقة لالتقاط جـو وبيـل عندما يصـلان إلى الأسـفل . بـدأ بـيغ دادي عدًا تنازليًا بصوت عالٍ، ليهبط الطيار والمضيفة بصعوبة عند الرقم ثلاثةً وتم التقاطهما في الأسفل بحرص كما لو أنهـا طفـلان صغيران، وليقوم الطـاقم الطبي بوضعه على النقالة ونقله بعيدًا.

شُكرت جو الطاقم الذي ساعدها على النهوض، ولكنها منعتهم من إسعافها، بل عادت إلى المزلقَـة لتـــاعد كيلي التي تخبطت أثنـاء نزولها. ووقفـت الاثتــان بانتظار دادي لتساعداه على الوقوف بعد وصوله.

وقف ثلاثتهم في دائرة مغلقة، وقالت جو لهما شُيئًا فأومآ لها بالإيجاب. هزت جو رأسها، والتفتت مشيرةً بيدها للمضيفين اللذين لم يسمعا ما فالته. قال بيغ دادي شَيئًا جعلهما تضحكان قبل أن تتقدم جو لمعانقة كيلي التي انهمرت دموعها. ربتّ



بالقماش .
وقفوا هناك لدقيقـة في محاولة لتناسي كـل تلك الأحـداث المؤلمـة. ليقومـوا أخيرًا بالالتفات سويةُ و التوجه ببطء نحو الو حدات الـو الطبية التي كانت بانتظار همم.
 أصفر اللون، وكان الناس المتجمعون حوله يحاولون تناسي الفاجعة كذلك. لقد انتهى الأمر .
صدر صوت عذب مليء بالعاطفة. بـدا للسـامعين في غير مكانه، وبعيدًا عـن المنطق، بالنظر لكون القائل شاهدًا بريئًا على أحداث مليئة بالرعب والخوف.
"أمي؟".

نظرت كاري إلى ابنها قبل أن تركع أمامه، بعينين حمراوين منتفختين، محاولةً


[^0]"أجل يا بني؟".
"هل أبي بخير؟".

## الفصل الثاني والأربعون

كان صوت صافرةٍ متقطع يصـدر من أحد الأجهزة العديدة التي تحيط بالسرير .

 قالت جو بهدوء: "لم أفكر بهم أبدًا، بيل".
 جسده الساكن الملفوف بالقماش وأنابيب التروية. كانت عيناه مغدضتين، وكانت
 البيـاض، على عكـس الغـرزات التـي تمـت خياطتهـا لإغـلاق الجرح النـاتج عـن الرصاصة.
اسـتطردت وهـي تسـترجع في ذاكرتهـا أكثــر الأحـداث رعبًا علـى مـتـن الطـائرة: "يقولون إن شريط حياتك يومض أمام عينك. لقد قرأت ذلك في كل قصص النجاة من الموت، وقصص من نجوا من الموت في اللحظات الأخيرة. كلهم يقولون كذلك".


بعائناتهم، وبأطفالهمَ، وبأزواجهم، وإنهم جميعًا لم يستطيعوا تخيل شيء آخر ". مشت جو باتجاه النافذة، وحـدقت إلى السـماء الز رقاء، لـم تمـنع نفسـهـا مـن البكاء، فتدفقت الدموع من عينيها حتى رقبتها، وقالت بصـوت محطم: "حتى في
 أصدقائي، لا أحد منهم. أي نوع من النساء أنا؟ أي نوع من الزوجات؟ أي نـوع من الأمهات تفعل ذلك؟".

انطلقت صافرة من أحد الأجهزة وتبعتها صافرة من جهاز آخر، أخفضـت جـو رأسها، وارتعشُ جسدها مع كل تنهيدة. وسمعت صوتًا ضعيفًا يقول: "شُكرًا". دارت على قدميها. "شكرًا لأنك آمنتِ بِي حتى النهاية".
ملأ أرتياح كبير صدرها بعد شُعور ثقيل بالذنب حملته منـذ انطالاق الر حلة، تقدمت إلى الأمام وأمسكت بيده وذرفا ما الدموع معا. مسححت جو الدموع عن خديها قبـل أن تمسـك منـديلًا ، و تمســح الـدموع عـن خديه: "يفترض بك أن تكون نائمًا".

"في المقهى مع ثيو والأطفال، يتناولون اللبن البارد".
"لقد سمعت أنه حصل على ترقية".

العمل من دون أجر لمدة شهر، ولكنه سيرُ قى بعد ذلك".
"الجانب الإيجابي إذًا".
قالت جو بإشارة ساخرة إلى الباقة الضخمة من الورود الحمراء والأرجوانيـة
الموضوعة على الطاولة في نهاية المكتب: "واحدة من كثر غيرها" الـ
بيل: "خرج عناصر كوستال كلهـم، إنتي أكثـر امتنانًُا لإجـازة الشـهـور الأربعـة
المدفوعة".
جو : "أنا وأنت نملك الشُعور ذاته، هل وقع الرئيس أومالي البطاقة؟". تجهم وجه بيل: "يصعب توقيعها من السجن".
 رأه صاحيًا فتح الباب على مدان
قال رافعًا زجاجة شـمبانيا بيـده عاليُّا: "المجـد للرب! لقـد اسـتفاق!". وتبعته كيلي حاملةً باقة صغيرة من الورود التي علتها بالونات ملونة.

العلاجات الموضعية والترياقات التي تم منحها للطاقم والمسـافرين من قبل الأطباء وطاقم المستشفى بعد الر حلة كانت فخمة للغاية. عـاد وجـه بيـ دادي إلـي لونه الطبيعي، وعـاد لـون بيـاض عينيه ناصـعًا كـالثلج بعـــما أزال النظـارة الشُمسـيـي المبالغ بحجمها.
لعلها كانت المرة الأولى التي ترى جو فيها بيل يبتــم ابتسامة عريضة، حـاول

 بالانشُغال بفتح الشُمبانيا، كي لا ير اه أحد يذرف الدير الدموع.

 بكونهم مع بعضهمه، وبكونهم جزءًا من المجموعة التي ذاقت مرارة ما حـا حصل، كـان كل منهم يشعر بانتمائه لهذا الفريق كأنه العائلة التي تعلم معدنه وينه وتعلم ما مر مر بهـ

 جو: "نخب ندوب المعركة". ابتسم الجميع، وشربوا، وذرفوا الدموع.

جلس بيل إلى طاولة مستديرة مع بِن وسـام. كـان أمام كـل مـنهم كـأس شـاي فارغة، وقد توسط إبريق الشاي الطاولة.



 إلى بعضهم البعض بانتظار . ثم شربوا. ليبتسمو ا بعدها بهلوء. وسرعان مـا تحولت

الابتـــامات إلى ضـحكات. لقـد ضـحكوا بشــدة حتى دمعـت عيـونهم، وضـربوا الطاولة ثم أعادوا رؤوسهم إلى الخلف بشعور مليء بالنشوة، وهنا استيقظ بيل. كان يتصبب عرقًا، وقد انتفخ صدره، حدق إلى مروحة السقف لبعض الونـي الوقت
وانتظر لتنخفض ضربات قلبه، ولينهي الأدرينالين تدفقه في شُرايينه.

كان حريصًا على عدم إيقاظ كاري، أنزل قدميه عن حافة السريري، ما ما جعل ألمًا باردًا يسري في كتفه المصابة، التي كانت تستشعر رطوبة وهمية، إذ أن الأعصاب لن

 سيتعاف، وسيخرج عاجلَّا أم آجلًا مشى بهدوء داخـل أروقة البيـت المستأجر، وتفتـد سـكوت وأليز، ليجـدهما نائمين بارتياح وهدوء. كان من الميُير للعجـب بالنسبة إليه ولكـاري مقـدار مرونـة طفليهما، وعلى وجه الخصوص ابنهما سكوت. لقـد علمـا أن مـا حـدث سـيبقى في ذاكر ته إلى الأبد، ولكن آثار المأساة بدت طفيفة عليه، في أغلب الأوقات كان كأي طفل يريد اللعب فقط.

أضاء بيل نور المصباح في المكتب أسفل الـدرج، وحرّك فـأرة الحاسوب. لتضيء الشاشة مظهرة عدة تبويبات كانت مفتو حة على متصفـحه. التقط كتابٌا من كدسة الكتب بجانب الشاششة، وفتح حيث وصل آخر مرة، كانت خطوط التحديـد والدوائر الحمراء تملأ الصفحة. مرت ساعة. وضع قلمه جانبًا وفرك عينهي.
انحنت كاري من خلف هيكل الباب مرتدية قميصٌـا واسـعًا وجوارب بيضـاء: "سأفعل أي شيء لقاء أن أراك هنا تدلك جسد امر أة أخرى".
عدل بيل جلوسه على كرسي المكتب: "احتمـال حــو حدث بالفعل". ابتسمت كاري: "الإبريق مجددًا؟". أومأ بيل بالإيجاب.

عبرت الغرفة، وجلست في حضنه، وضعت رأسها على كتفه، فاهتز كتفاه معًا. نظرت إلى دفاتر الملاحظات المليئة بالخربشات، وإلى أكـوام الكتـب التـي عُلْقَتْ عليهـا الملاحظـات. وأثــارت إلى أحـدها قائلـة: "هــل وصـلت إلى الجـزء الـذي تتحدث فيه عن أفعال صدام حسين؟".

 أغلـب قـرى منطقـة كردسـتان. أكملـت كـاري: "وكيف لـم يحـرك الـرئيس ريغـان


 الغضب. كم هو صعب التعامل مع الصدمة. ولكن بالنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس فقد خرج كل من كان على متن الطائرة حيـا". نظر بيل إلى الجناحين الفضـيين الموضـوعين على المكتـب بجانـب الكتـب، كان اسم بِن ميرو منقوشُا تحت شعار فريق كوستال. بيل: "ليس الجميع".
لفت كاري يديها حول عنقه. وشعر برطوبة أنفاسها الحارة على جلده.
بيل: " "أتمنى لو كان حياً".
"أعلم".
"أنعر أنني أحاول إصلاح شيء لا يمكن إصلاحهه".
عدلت كـاري جلوسهـا وضـحكت فسـألها بيـل باستغراب: "مـا المضـحك في

وضعت يدها على وجنته: "بيل، لقد ترعرعت في أريـاف إلينوي والآن تعيش في لوس أنجلوس، ولديك حساسية من فرط اللاكتوز، وتذهب بسيار تك كل سبـبِ

إلى مغسلة سيارات فخمة، وتخبرني الآن أنـك تعتقـد أنـك ستـجد طريقـة لإصـلاح

أشارت إلى كدسة الأبحاث، وذكرها بيل بالعهد الذي قطعه على بِن .
 لقد عاهدته أنك ستبذل كل ما في وسعك للمساعدة. وذلك تمامٌا مـا سنقوم بفعله، ، سنو اصل التعلم والاستماع، وعندما نعتقـد أننـا نعلم مـا يكفي -الشُيء الـذي لـن يحصل - سنبحث عـن الأثـــخاص الـذين يعرفون حقًا كيف يتم إصـلاح الأمور. وسنساعدهم بكل ما نستطيع".



يستحق وجودها.
سألها: "هل تكرهينتي؟".
اختفت ابتسامتها، وأزاحت بصر ها عنه لبرهة.
فكر بيل بتلك الليلة التي عاد فيها إلى المنزل، عندما استلقى على السرير الـي مـي
 سام وهو ينظف أنف ابنه عالقـة في مخيلته، وكيف كانت كـاري ترفع كمّي ذلك الإرهابي.

$$
\begin{aligned}
& \text { كاري: "أكره ما فعلا(0، ولكنني لا أكرههما، هل تكرههما؟". } \\
& \text { نظر بيل إلى الجناحين. وقال: "لم أقرر بعد". }
\end{aligned}
$$

أمسك بيديها، وقبل بلطفٍ رؤوس أصابعها واحدة تلو الأخرى قبل أن يقبل
 قال: "أنا آسف يا كاري". سألت بتجهم: "آسفٌ على ماذا؟".
"لكوني أنا، لو أنني لم أختر الذهاب في تلك الر حلة. لو أنني بقيت في المنزل..."

وضــت رؤوس أصـابعها علـى فمـه. وقالـتت: "لـــد علمْـتُ تمامْـا مـا كــت سأحصل عليه عندما اخترت أن أمضي حياتي معك، وقد كان أفضل قـلـي قرار اتخذته في

## احمرّ وجهه خحجلّا: "كيف لك أن تقولي ذلك الآن؟".

ابتسمت: "أقول ذلك الآن على وجه الخصوص".
 وضعية سكوت عندما ينام في حضنها، فقام بيل بهزها با بالطريقة نفسها التي كانت تهز با ابنها.
بيل: "هل تعتقدين أننا سنكون بخير؟". "نحن بخير فعلاً".

بيل هوفمـان قبطـان هخضـرم، استدعي ليحـل هـكان قبطـان آخر في رحــة داخليـة، للوهلة الأولى يبدو كل شيء طبيعياً، ولكن مـا أن تحلُق الطائرة، حتى يتبِيْن أنها رحلة لا سبق لـها هن حيث التحديـات والمواقف التي سيواجهها الةبطان ومساعده، وطاقم الطائرة، والركاب، وعائلـة هوفهان، وهكتب التحتيقات الغدرالي، وحتّى البيت الأبيض.



الركاب ثم تحطيم الطائرة، وإلا سيفجِر الخاطف نفسه ويقتل عائلـة بيل. مـا يبدو للوهلة الأولى خيارا'صعباً، يقود إلى خيـارات أخرى أصعب.
 سيشن هجوم الــاز السام؟ هل سيخضع للخاطف؟ هل سينفذ المخطط المرسوم لـه بحبع؟ هل سيستعين بأحد؟ وها هو دور طاقّم الطائرة؟ وإن قرر الرفض فها هي خطـته؟ الخيار الصعب رواية كفاح من أجل البقاء، تصف لحظات الذعر والخوف، تـلك اللحظات التي لا يكون فيها مغر من المواجهة.

المؤلفة:
تي جي نيوهـان، هضيفة طيـران سـابقة، عملت في شركة فيرجن أمريكا وألا سكا إيرلاينز من 2011 إلى 2021. تعيش في فينيكس. أريزونا. الغيار الصعب هي روايتها الأولى.


## telegram @soramnqraa





[^0]:    t.me/soramnqraa

