(

* 114 rara


## مكتبة،|1262 الأطفالل ملوئ

# anco <br> t.me/soramnqraa 

## 16723

الكاتب: دلفين دو هيغان
عنوان الكتاب: الأطفال ملوك ترجمة: دانيال صالح

العنوان باللغة الأصلية: Les enfants sont rois
الكاتب: Delphine de Vigan

تصميم الغلاف: يوسف العبدالله
تنضيد داخلي: سعيد البقاعي
$\longrightarrow$ ———
ر.د.م.ك: 978-9921-775-15-0
الطبعة الأولى - يوليو/ 2022 - 2027 ر
2000 نسخة
$\qquad$
© جميع الحقوق محفوظة للناشر
©Éditions Gallimard, Paris, 2021


الكويت - الشويخ الصناعية الجديدة

+ تلفون: 409659881
بغداد - شارع المتنبي، بناية الكاهجي
+ تلفون: 96478110058 +
takween.publishing@gmail.com fakweenkw
takween_publishing
$\triangle$ TakweenPH
www.takweenkw.com


## دلفيند دو فيغان




ترجمة<br>دانيال مالح

40

عالم مغاير

سـنـحت لنـا الفرصة لنغيتـر العالم،

ستيفن كينغ، ((عن الكتابة: مفگّرة الحرفة)).

## الفرقة الجنائية - FI9

## اختفاء الطفلة كيماي ديور

## ars <br> t.me/soramnqraa

الموضوع:
تفريغ عتوى واستخدام آخر ستوريز نشر تها ميلاني كلو (زوجة ديور ) على إنستغرام.

الستوري
نُشُرت في • ا نوفمبرفي الساعة 17,00 (ro)
المّة: 70 ثانية
صُوّر مقطع الفيديو في متجر أحذية.
صوت ميلاني: (أحبّائي، وصلنا إلى ران-شوب لشير اليُراء حذاء
رياضي جديد لكيمي. أليس كذلك يا قطّتي الصغيرة؟ أنت بحاجيا باجة إلى حذاء رياضي جديد لأن حذاءك الآخر بدأ يضيق قليلآلِّلى قدميك، أليس كذلك؟ (تتّجه كاميرا الماتف الجِّوّال صوب الفتاة التي تستغرق ثوانيَ قبل أن تومئ موافقة، من غير أن يبدو عليها

الكثير من الاقتناع. إذا، هذه هي الأحذية الثلاثة التي اختارتها



 كيمي تكره أن غتتار. إذا أحبّائي، كلّ اعتمادنا عليكـم!ابا يظهر على الشاشة مطبوعاً فوق الصورة استطلاع للرأي

مقتضب:
أي حذاء يددر بكيمي أن تختار؟
أ - نايكي إير
ب - أديداس
ج - الحذاء بأفضل سعر
تدير ميلاني الكاميراصوبها بجدّدا ختتمة (أحبّائي، لحسن الـطّ
أنَّكم هنا، وأنتم من يقرّرّرا).

قبل ثـانية عشر عاما
 "(لوفت ستوري)|")، جلست ميلاني كلو والداها وشقيقتها ساندرا في موضعهم المعتاد أمام التلفاز. منذ جr أبريل، تاريخ إطلاق اللعبة، لم تفوّت عائلة كلو آيا من حلقات الحميس التي تسجّل أعلى نسب مشاهدة.

قبل بضع دقائق من إطلاق سراحهم بعد قضائهم سبعين يوما محتجزين في مساحة مسوّرة بالجلدران، تتضمّن فيلا مسبقة البناء وحديقة زائفة وخمّ دجاج حقيقيّاً، جمع البرنامج المتبارين الأربعة المتبقّين في الصالون الفسيح، فجلس الفتيان متلاصقَين على وحى الأريكة البيضاء، فيها جلست الفتاتان من الجانبين على المعددين
 خارقاً بقدر ما هو مفاجيء، بأن اللحظة الحاسمة التي طال انتظار هـا

Loft Story (1) أول برنامج من تلفزيون الواقع في فرنسا بُتُ الموسم الأول منه في.


حانت أخيرا، معلناً بحهاسة واندفاع (أبدأ العدّ من عشرة، وعند



 كأنما بعصفة ريح، وعلت هتافات.
راح مقدّم البرنامج يصيح بأعلى صوته ليطغى على ضوضاء الحسد المتجمهر في الحارج وهتاف الجمهور الملتهّف المحتجَزَ منذ أكثر من ساعة داخل الأستديو . (إنهم في الخارج! إنّهم مقبلون! سبعون يوما، وها هم لور ولوانا وكريستوف ورجان إلان إدوار الدير يعودون

 الطويلة، بينز المنبارون الأربعة المتبقّون يتقدّمون على البساط المّا الأهمر

اللفروش لهذه المناسبة.
صاروا في الخارج، أجل، إنّا في خارج غريب لا يزال ال أشبه
 ومصوّرون يكاولون الاقتراب، وأشخاص لا يعرفيرنيرنم يستعطون

 بواسطة كاميرات صغيرة (كانت المواتف النقالة لا تزال ال في ذلك الوقت أجهزة بدائيّة لا تستخدّم إلا للاتّصال):

الوعود التي قُطعت لم تحقّتت. أحرزوا الثشهرة خلال بضعة
أسابيع
تقدّموا بمواكبة حرّاس شخصيّين وسط المعجبين فيلا واصل

 التكرار بين الصورة والتعليق يقلّل إطلاقاً من التشّويق الدراميّيّ، بل على العكس يضفي عليه فجأة بعداً غير مسبوق، بُعداً مذهلاً، وفق أسلوب سوفيُيستنفد لا حقاُ بُشتّى أشكاله طوال بال بضعة عقود. تضاعفت الصيحات وانفتحت ستارة سوداء مفسحة لعبور هورم. ولّا دخلوا الإستديو حيث كانت تنتظرهم عائلاتهم والمبارون التسعة الآخرون الذين خرجوا سواء بملء إرادتهم أو بالتصفية
 الحماس وبلبلة متزايدة، راح الحسد يهتف اسلما: (الوانا! لوانا!!). وعلى غرار الجمهور، كانت أسرة كلو بأكملها تتمنّى فوز
 تجميل وبطنها المسطّح وبشر تها الللوّحة. أتّا ساندرا التي تكبر ماينر ميلاني

 ثم بالرغم من اندماجها الظاهري، بقيت المحور الرئيسي للشائعات والنميمة. حتّى السيّدة كلو، وبالرغم من خيبة أملها لإقصاء المياء جولي، المبارية الشابّة المرحة الودود التي كانت تفضّلها بفارق كبير على

سواها، استسلمت لتعاطفها مع قصّة لوانا التي كشفتها صحافة المشاهير، طفولتها الصعبة وابنتها الصغيرة التي فُصلت عنها وعا وعُهد بها إلى عائلة حاضنة. الوالد ريشار، من جانبه، كان مفتوناً تماماً بالحسناء الشُقراء. كانت صور لوانا بالشورت أو التنورة القصيرة والقمصان المكشوفة الظهر أو بئوب السباحة، وابتسامتها الواهنة، تلاحقه طوال الليل وأحياناً حتى خلال اليوم التالي. كان بميع أفراد العائلة متفقين على نبذ لور باعتبارها في غاية البورجوازيّة، وجان إدوار، الطفل المدلّل الطائش والأحمق.

بعد قليل، وبعدما اختار المُشاهدون الفائزَين، وبينها كان المحميع يعود إلى الموقع السري حيث كان يفترض أن يكملوا الأمسية، غادر موكبٌ من السيارات السوداء حيّ لا بلين سان دونيّ تِيّ تـبعه درّاجات نارية بجهّزة بكاميرات، وسط تدابير فنيّة تليت بسباق طواف فرنسا للدراجات الهوائيّة. وعند كلّ إشارة مرور حمراء، تّدّ ميكروفونات من النوافذ المفتوحة لتلقّف انطباعات الفائزَين.

قال المقدّم الذي لم يعد المكياج يخفي الإنهاك الظاهر على ملاعحه "(هذا يذكّرني بانتخاب شيراك! !).

عند مشارف ساحة ليتوال، تشكّلت زحمة. في جادة لا غراند أرميه، كانت الحشود تتدفّق من كل الشوارع المتفّرعة، والناس
 تجمّع مئات الفضيوليّن ينتظرون المشاركين في برنامج "لوفت

أعلن كريستوف، أحد الفائزَين، للمقدّمة الموفَدة إلى الموقع
"إلمميع يَبّنا! هذا رائع!".
خرجت لوانا من السيّارة، مرتدية قميصاً ضيّقاً حعوكاً بلون زهريّ شاحب وسروال جينز باهتاً، فانتصبت بقامتامتها المذهلة

عينيها شروداً ربّبا، أو حيرة. أو نذير قدرِ مشؤوم.

كانت ميلاني كلو آنذاك في السابعة عشرة من عمرهيرها وانير وأنهت
 روش سور يون. كانت أطباعها تيل إلى الانطوائيّة، فلم يكن لديها يكا





 أثبه بئر ضيّقة بلا قعر، وهذا الشعور لم يكن يكستكين إلما إلا عندما تجلس أمام الشاشة الصغيرة.

على مسافة بضع مئات الكيلومترات من هناك، في بانيو بضاحية باريس، كانت كلارا روسّيل تشاهد وحيدة في السرّ الـلقة الأخيرة من " (لوفت ستوري"). كانت في ذلك الحين في الصف الأول الثا ثانوي، وكانت مقدّراتها المؤكّدة ومستوى التعليم المتوسّط في ثانويّتها

عاملان يسمحان لها بالحصول على علامات مرضية رغم أنها لم تكن تدرس إطلاقاَ في المنزل. كان اهت|مها يتركّز بصورة خاصّهِّة على الفتيان، مع أفضليّة للشُقر ذوي الشعر القصير، وهي مواصنـر اصفات يبدو هلا أن المنافسة عليها أدنى من غيرها، إذ كانت قلوب الفتيات تميل بالتأكيد في تلك الفترة إلى السمر الغامضين. تبيّن أن أسلوبها

 والداها، و هما مدرّسان منخرطان المان أشدّ الانخر اط الم في القضايا المحليّة
 وهي جمعية تضمّ أشخاصاً لا يودّون الانبسياق لمجتمع خاضمع
 عبر الفيديو. ودعت الجمعيّة المشاهدين إلى مقاطعة البرنامج، وطلبت منهم قبل أسابيع أن يفرغوا قامتهم أمام مقرّ قناة "إم ح"

 هذا التحرّك، وانضّّا لاحقا إلى عملية أخرى واسعة النطاق قادتها شبكة (زاليا تي في")، وهي شبكة بديلة قادت في مطلع الألفيّة تجربة رائدة في بجال التلفزيون الحرّ. تُكّن ما لا يقلّ عن مئتي ونمسين ناشطا من الاقتراب من موقع تصوير "لوفت ستوري") بهدف إطلاق سراح المشاركين في البرنامج، لا بل نجحوا في في تخطي جلار
 "(فرانس r") في نشرتها الإخباريّة.

وصرّح عبر ميكروفون إحدى الصحافِّات (الصليب الأمر
 من سوء التغذية، هم منهكون، معرّضون لأضواء الراء الكشّافات، يبكون طوال الوقت! أطلقوا سراح الرهائن!!.

ورد الجمميع هاتفين بصوت واحد (أطلقوا سراح الدواج اجن !ا"، فيرا وقف عناصر الأمن حاجزا المنعهم من التقدّم أكثر.

غنيّ عن القول إذاً إن والدي كلارا اللذين كانا ليلة الحلقة الأخيرة مشغولين في اجتاع للجمعيّة حول موضوع (اي أي بجتمع نودّ العيش؟؟"، ما كانا ليرخيا أن تغتنم ابنتها البالغة بالكاد هُسية
 يمثّل مؤشراً جليّا لمرضِ عالِ بات بات كل ما فيه بضاعة قابلة للتسويق، وتحكمه عبادة الأنا.

كان أحد عشر مليون مشاهد يتابعون في تلك الليلة الحلقة الأخيرة من (الوفت ستوري"، لم يسبق أن أثار برنامج تلفزيونيونيّ هذا القدر من الشنف. في البداية، علّقت الصحافة المكتوبة بإسراف على وصول صيغة البرنامج إلى فرنسا، ثم على مرّ التقلّبات وتوارد المعلومات حلقة بعد حلقة، انغمست في اللعبة، مشرّعة لما لا صفحاتها الأولى ومقالاتها ومناقشانها. وعلى مدى أسابيع، انكبّ

 وأدباء وباحثون، على تشريح البرنامج وتحليل أسباب نجاحهر.

كتب البعض هنا وهناك: (اسيكون هذا البرنامج علامةٌ فارقة،
لها ما قبلها، وما بعدها).
أرادوا الظهور على التلفزيون لنيل الشهرة، والآن اشتهروا
لظهورهم على التلفزيون. سيبقون إلى الأبد الأوائل، الروّادو الـئ
بعد مضي عشرين عاما، باتت أشهر مقاطع الموسم الأول،
 السباحة) بين لوانا وجان إدوار ودخول المتبارين إلى الفيلّا، فضهلا عن الحلقة الأخيرة بكاملها، متاحة على موقع يوتيوب. وتحت إوت أحد مقاطع الفيديو تلك، كان لأوّل تعليق على الإطلاف كتبه أحد روّاد الإنترنت وقع النبوءة: (الحقبة التي فُتحت فيها أبواب الجححيم". ربّا بدأ الأمر برمّته فعلاً خهلال تلك الأسابيع القليلة. أسابيع



 والاختراع حتّى ننال "الحظة الشهرة") تلك. يكفي أن نستعرض أنفسنا وأن نبقى داخل الإطار أو أمام العدسة.

ثمّ ما لبث ظهور وسائط جديدة، أن سرّع انتشار الظاهرة.
 لآثاره في شكل صور أو تعليقات، آثار سرعان ما سنكتشف أنّا لا تَّحي. ولأنّ شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي متاحةٌ

للجميع، سرعانَ ما تسلّمت المشعل من التلفزيون، وضاعفت
 في الداخل، من كلّ الزوايا. أن تعيش ليراك الك الآخرون، أو أن تِ تعيش بالو كالة. سوف يتوسّع بجال تلفزيون الواقع وما يتشُعّب منه من من
 طويل، رموزَه ومعجمه وطرائقَه السّرديّة. أجل، تلك كانت بداية كلّ شيء.

## orn <br> t.me/soramnqraa

حين كانت والدة ميلاني خخاطب ابنتها، كانت تبدأ بجلها عموماً
 وتُلحقها فوراً بصيغة النفي. (أنت لا تفعلين شيئاً إطلاقاً، أنت لن

 تنفصلان. حين اختارت ميلاني الانتساب إلى كليّة للّغة الإنكليزيّة الِيّة




 هي نفسها كرّست حياتها لتربية طفلتيها، ولم تفهم يومألمأ كيف يما يمكن
 من العجرفة. أضافت (اعلى قدر لحافك، مدّ رجليك)، كاسرة بِيهِةٍ

استثنائيّة قاعدةً (أنتِّ). وبالرغم من ذلك التحذير، وضّبت ميلاني في صيف عامها الثامن عشر حقيبة وانتقلت للإقامة في باريس. سكنت في البداية غرفة ضيّيّة تحت السطوح في في الديائرة السابعة




سفريّات، وكان والدها يرسل لما مئتي يورو في الشهر . الديا
كيف وصل بها الأمر إلى مغادرة الجامعة للعمل بدوام كامل في
 لها أحياناً مكتوباً سلفاً، النجاح كا الفشّل، وأنها لم تلقّقّ أي إنشارة
 لكن طلّابآ آخرين باتوا خلال الفترة ذاتها يتكلّمون بدا بدون أليا أي لكنـة ويكتبون لغة إنكليزيّة متازة. والأهمّ من ذلك أنها أنا خين كانت

 المساعدة الذي يُعنى بمسائل إنسانية وإداريّة في في آن، عرضيته عليا عليها مديرة الوكالة، فوافقت. كانت الأيام تنفضي بسرعة، وهي


 برناجاًا. (جزيرة الغواية)، ولو أنه كان يبدو لما منافياً للأخلاق أكثر

بكّا ينبي، و(شابٌ أعزب") الأكثر رومنسيّة، كانا برنابيها المفضّلين بلا منازع. في عطلة نهاية الأسبوع، كانت تخرج رِ مع صديقتها جيس التي التقتها في المدرسة التكميليّة وانتقلت هي أيضا إلى باريس، لاحتساء البيرة في حانة أو الفودكا مع عصير البرتقال في نادِ ليليّ. بعد بضع سنوات، تحت وطأة اشتداد المنافسة من قطاع السياحة الإلكترونية، عرفت وكالة السفريّات التي أتاحت لميلاني دخول حياة العمل مرحلة صعبة أو صلتها إلى شفير إشهار إفلاسها. ذات مساء، فييا كانت تتصفّح موقعا متخصّصاً في البحث عنـ عن مرشّحين لبرامج تلفزيون الواقع، ولا بدّ من القول هنا أنها ردّت على
 على عرض جديد. كان يكفي أن تكون ما بين العشرين والثلائين من العمر، أن تكون عزباء، وأن ترسل الصري الصورتين المطلوبتين عادة: صورة لوجهها، وأخرى كاملة، والأفضل أن ترتدي الندي فيها إما مائن ايو
 بضعة أيّام من الأمل، بضعة أيّام يراودها فيها حلمها، وها وهذا بحدّ
 منها بضع دقائق لتحدّد إن كان صوت رجا رجل أو امر أة، فطرح عليها


 بفرصة لقبولا. حُدِّد لها موعد في الأسبوع التالي.

عند حلول اليوم المنظر، قضت أكثر من ساعة لاختيار ملابسها.


 وكنزة وقميصاً، وأنها بعد البحث والتدقيق، لم تكن واثقة بأن لديها أيّ شخصية تكشثفها.
كانت ميلاني كلو تحلم بأن تكون جاكحة ملفتة للأنظار، لكنّها تبقى في الواقع تلك المرأة الشابّة المتحفّظة ذات المظهر الخفر، امر أة

تبغضها.
اختارت في ناية المطاف أضيق سروال لديها، سروال لاصق إلى
 قاشهه كان يُتوي على مادة الليكرا، وقميص تي شير إيرت إعلانيّا من


 المقصّ، فكان بالإمكان رؤية قسم كبير من صدريّتها، لكنّ هذا هذا
 مساء. وللتُبّت من عدم الوصول متأخّرة، طلبت إجازة نصف يون يوم. وصلت إلى مكاتب شركة الإنتاج قبل همس دقائق من الموعد. كانت أظافرها مكسوة بطلاء ورديّ فاتح، ومكياجها يعطيها مظهراً يافعا، إذ وضعت مسحة لون خفيفة على أعلى خذّيها وبعض

الريميل على رموشها. أُدخلت إلى قاعة مربّعة فسيحة في وسطها كاميرا منصوبة على حامل ومقعد خفيض بلا مسند. بعدما قادها
 انتظرت ميلاني. انقضت عدّة دقائق، ثمّ ربع ساعة، ثم نصف ساعة. كانت تُتنع عن إبداء أدنى مؤشر عصبيّة أو امتعاض، مقي مقتنعة بأن الكاميرا تصوّر ها من دون علمها. لا شكّ أن أن الصبر من الميزات ات ات المطلوبة لتكون مرشّحة جيدة لتلفزيون الواقع، لذا قرّرت التّ التريّث والانتظار بهدوء، واثقة من أنها أمام نوع من الاختبار. بعد مضيّ ساعة، ظهرت امرأة مغتاظة في القاعة.
(ألم يكن بإمكانك أن تقولي إنك هنا؟ كيف لي أن أحزر إن لم يبلّغني أحد؟".
(إنّني... أنا آسفة. ظننت أنك كنت. . على علم....".
كانت ميلاني تفقد أنفاسها ما أن تنفعل، فلا يعود يخرج من بين
شفتيها سوى صـوت رقيق هزيل.

هدأت المرأة.
(اعليك أن ترفعي صوتك إن كنت تريدين أن نسمعك. ما
عمرك؟؟.
(استّ وعشرون عاما)،، أجابت بصوت بالكاد أعلى.
دعتها المرأة إلى الوقوف بمواجهة الكامِرا، ثمّ جانبيّاً، ثمّ من الظهر، ثّمّ جانبياً مرّة جديدة. طلبت منها أن تمشيّي. أن تضحك

وتسرّح شعرها. طرحت عليها سلسلة طويلة من الأسئلة، ما
 الذي تبغضه في المقابل، ما هي المآخذ عليها في غالب الألبا

 حاولت ميلاني الإجابة عليها بأفضل ما أمكنها. كانت تجد نفسا بـيا مكتنزة بعض الشيء، لكنها ليست قبيحة، هي صريكة ومريا ومرحة الأطبع، تحلم بحبّ حياتها مع رجل عاطفيّ ينصت إليها، تريد
 الحبّ، أن تقوم بأثشياء كثيرة، لكن ليس أيّ شيء ألئ

 تلفزيون الواقع في فرنسا، شعارها "المرشَح البِيّد إما أن يسحركِ

 حادّة تحت وقع الانفعال، أو عينيها الكبيرتين اللتين تو اليّيانيان بيقرات
 يكتفي منذ وقت بتصوير حفنة من الشباب يتمرّغون في خـير المر سحيق على مدار الساعة مثل فئران غختبر. فإلى المبدأ الأساس القائم على استعراض الذات، تحتّم إضفاء عناصر أخرى، مثل التلفئلفيق والسلوك الجامح والشّبق المفرط. تبدّلت الأجساد على وقع تناوب

الأسلاء، الحقيقيّة منها والمستعارة. وحلّ ديلان وكارميلو وكيليا وكريس وبيفرلي وشانا محل كريستوف وفيليب ولور وجولي.

خطر أكثر من مرّة لمسؤولة اختيار المرشحين أن تقطع المقابلة
 سوقيّن هزليّين، إلى نفاق واحتيال. كانت تسعى إلى تناقضات وخصومات، إلى عبارات شديدة الوقع مستقبلا يمكن استخدا في مقتطفات الترويج للحقلقات. غير أنّا رغم ذلك لم تفعل . خطّ






تدري ما تفعل بيديها.
تخضع عملية اختيار موفّة لمرشحي برامج تلفزيون الواقع على الدوام للمعايير ذاتها، يلخّصها محترفو هذا النوع كا يلا يلي:
 طاووس أحمق. غير أن التجربة أثبتت رغم كلّ شيء أن شا شأن شخصيّة أكثر رتابة لا تخلو من الفائدة. فو جود كبش فداء أه أو وسيط، أو أو فتاة
 حتّى في هذا الدور، كانت ميلاني تبدو بجرّد خيار ثانوي.
دوّنت بالحّطّ الأهمر في دفتر الملاحظات الموضوع أمامها:
(افتاة مضجرة. الجواب: لا، شكراًا).
أعلنت لها بنبرة حاسمة وهي متّجهة صوب الباب پاسوف
نتّصل بك".
التقطت ميلاني حقيتها عن الكرسي ولحقت بها. حين رفعت ذراعيها لارتداء سترتها، بدا صدرها الذي لاحظت المسؤولة منذ اللحظة الأولى حجمه الضخمم، وكأّنه ينبجس من قميصها. كان لميلاني نهدان عارمان، نهدان حقيقيّان، غضّان وليّنان على ما بدا لها، و كأنّ تخريم صدريتّها عاجز عن احتوائها. راودها شكّ أكّ أو ربّا حدس، فقاطعت الفتاة بإشارة فيها كانت تهمّ باللخروج من القاعة مذعنة.
("قولي لي، ميلاني، كم حبيبا كان لك حتّى الآن؟").
(اماذا تعنين بحبيب؟" سألت ميلاني، ملر كةً أنّا تلعب ورقتها
الأخيرة.
(اسأكون أكثر صراحة، كم من الفتيان ضاجعت؟".
خيّم صمت لبضع ثوان، تم حدّقت ميلاني في عينيها.
"لا أحد".
بعد مغادرتها، كتبت المسؤولة بالأمر تحت صورتها: " (7 عاما. عذراء"). ثمّ خطّت تحت ما كتبته ثلاثة خطوط.

# الفرقة الجنائية - Iq.「 

## اختفاء الطفلة كيميد ديور

الموضوع:
تفريغ عتوى واستخدام آخر قصص نشر تها ميلاني كلو (زوجة ديور ) على إنستغرام.

## الستوري

نُشترت في • 1 نوفمبر في الساعة 17,00
المّة: دث ثانية
ميلاني كلو جالسة في سيّارتها. تكسك هاتفها الجوّال مادّة ذراعها وتتكلّم أمام الكاميرا. اسم الفيلتر الذي تستخديمها المينا العينا ظبية)، مكتوب في أعلى الشاشة إلى اليسار.

ثمّ توجه الجهاز صوب ططفليها الجالسين في المقعد الحلفيّيّ يبتسم سامي للكاميرا، وكيمي تُصّ إبهامها وتداعب أنفها بدمية قالش على شـكل جمل. تتجاهل الفتاة الجوَّال الموجّه صوبها ولا تبتسم.

ميلاني: (امرحباً أحبّائي، ألف شكر! صوّت العديد منكم لمساعدتنا، واخترتملكيمي حذاء نايكي إير الذهبيّ! بالطبئ الطبع، أخذنا

 حتّى تتمكّنوا من رؤيته وهي تنتعله. إنه يناسبها تماماً! الآن نعود إلى المنزل! لكنتا لن نترككم! إلى اللقاء قريبا جدّاً أحبّائي!. كانت كلارا روسّيل تنهي شهادة ليسانس في المقوق في جامعة السوربون حين قرّرت أن تسجّل نفسها في المسابقة الوطنية للالتحاق بصفوف الشر طة. كانت في الرابعة والعشرين من العن العمر .
 الأيّام السابقة أي مؤشرات تؤذن بمثل هذا ما المنعطف، هنا هـا ما ما كانت
 العدالة، الرغبة في الإحساس بأنها تقوم بعمل مفيد، مثل عليا عن حماية المواطنين والدفاع عنهم، بجرّد حجج مستنفدة لم تكن في في الواقع

 عن أقرب ما يمكن. اتخذت هذا الحيا الحيار رغم أنها قلّلم قرأت روبا روايات بوليسيّة، باستناء بعض كتب أغنابن أتا كريستي خلا
 في سنّ المراهقة حين وافق والداها على شراء أول جهاز تلفزيون

يقتنيانه، وقيّدا استخدامه بمشاهدة المناظرات والأفلام الوثائقية. في المقابل، طبع غيّلتَها فيلمان شاهدتها في السينها، هما (اسيربيكو"
 لموريس بيالا، إذ كان صديقها في ذلك الوقت التحق للتوّ بمعهد (افيميس" للسينن| وبدأ يعرّفها على السينه الفرنسيّة.

غادرت كلارا المنزل العائليّ بعد سنتها الجامعيّة الثانية، لتتشارك إيجار شقّة في الدائرة الثالثة عشرة، على مقربة من بوّابة جنتيّي. كان الإيجار زهيداً والشقة مفروشة. كانوا ثلاثة. المستأجِران الآخران كانا رسمياً في علاقِ، لمُ تُلفِ هي فيها أيّ مصداقيّة. فلم يكونا على طرفي نقيض في كلّ شيء فحسب، بل لم تكن تظهر بينها أي
 كلارا في "(كشف المستور" مثلم) كانت عائلتها تقول بميلها المؤكّد إلى
 حقيقيّة مع شخص من جنسه، وأن ارتباطها لم يكن سوى ستار يكجب واقع كلّ منها عن أهله القليلي الانفتاح. والدا كلير من

 أعلنت لهل أنّا تسجّلت في المسابقة الوطنية للانتساب إلى الشا الشرطة، ظنّا أنها مزحة سمجة.

وبعدما شرحت لهم| أن الانتساب إلى الشرطة برتبة ضابط للقادمين من خارج السلك خصّصية لحملة شهادة لا تقلّ عن

الليسانس أو ما يوازيها، تابعت كلارا رالامتحان الأول هو تحريرُ
 قصير من المسابقة.

أمام هذه التفاصيل ونبرة ابتته التي تنفي الفرضيّة الأولى، فرضيّة أنتا نزوة من نزوات ما ما بعد سنّ المرامعة، اضططرّ الوالد الد إلى الجلوس. بقي بضع دقائق يلهث بصعوبة، وتبادرت إلى ذهن كلارا
 أمّا والدتها، فكانت يداها ترتجفان وتتفادى النظر في عينيها. "هل يمكن قول كلّ شيء على الإنترنت؟" ذلك كان الـي موضوع الثقافة العامة المطروح على المتبارين في تلك السنة. خضعت كتا كلارا بعد ذلك لامتحان يقضي بتسوية مسألة عمليّة انطلاقاً من ملف

 معلومات عامة، وامتحان قبول أخير حول الإنيري الإجراءات الجات الجنائيّة. بعد ذلك، تمّ استدعاؤها للاختبارات البدنيّة، فخضعت لانيّ الاختبار جهد للقلب والمهاز التنفّسي ومسارِ للمهارات الحركيّة. أنهت الأوّل بنجاح، غير أن الثاني ترك لها انطباعا متبايناً. كانت كلارا قصيرة القامة. (امر أة صغيرة القدّ خارقة آلهة)، كا كان يان يصفها عمّها ديديه، وهو تعبير يغيظها إلى أقصى حدّ. أُجريت لها في طفوركّ التها شتّى أنواع الفحوص الطبيّة لفهم أسباب قامتها القصيرة، وطرُرحت حتى على مدى بضعة أشهر مسألة إخضاعها لعلاج برممونات

النموّ، ثمّ قررت ريجان وفيليب، بالاتفاق مع ابنتها، ترك الطبيعة تأخخذ بجراها. عند بلوغها سنّ الرشد، كان طول كلارا مترا و شمسة وأربعين سنتيمترا. كانت قصيرة القامة، إلا أن جسدها متناسق تاماً. كانت رشيقة ورياضيّة، لها قدرة على الصمود ولا تخشـى الا الاختبارات الصعبة. في ذلك اليوم، وبعد بداية واعدة تحت أنظار الكومندان م.، أربعينيّ أشقر لم تغفل عن هيبته وجاذبيّته، فقدت توازنها على العارضة، فسقطت تمّ نهضت وان واندفعت بِّ بأقصى سرعتها في الاتجاه الماطئ.

تصاعدت ضحكات في المضهار، ثمّ علا صوت قال بسخرية
 أنفاسها. حدّقت مباشرة في عيني الكومندان، مترصّدة على وجهـي إذنا لمواصلة الامتحان. لم يكن أي تعبير يرشَ من ملامح الرجل. استأنفت مسارها بشموخ من دون أن تتفوّه بكلمة.

عندما عادت إلى المنزل، قالت كلارا لنفسها إنّا أظهرت مهارة حركِّة موضع شكّ بالتأكيد، لكنّها أثبتت قدرة لا يمكن إنكارها على احتهال الاستهزاء، وهو أمر لا بدّ آته مفيد في الشرطة تلقّت ميلاني الاتصصال ذات صباح في الساعة التاسعة. تّم

 ثم تَلّكها غثيان شديد إلى حدّ اضطرّت إلى التمدّد على بطنها ذلك، اتصلت بوالدتها التي ظنّت في بادئ الأمر أنها تذي، قبل

أن تختم (الا تقولي إنّك ستختلقين أوهاماً في رأسك!!. بعد ذلك بقليل، اضطرّت ميلاني إلى أن تملأ طلب إجازة بدون كانت مواعيد التصوير وسط الأسبوع. لم يكن التوقيت مثاليّا، لكنّ المديرة وافقت.

في اليوم المحلّد، حضر مساعد للمشاركين واقتاد ميلاني في السيارة إلى مدينة شامبورسي حيث يقع البيت الذي استأجره المتتجون. ما زال يمكن العئور في ويكيبيديا على وصف للبرنامج: (اموعد في العتمة، برنامج فرنسيّ من تلفزيون الواقع بتّه قناة
 ويعرض التعريف مبدأ البرنامج باقتضاب: "هل يعثرون على الحبّ؟ ثلاث نساء وثلاثة رجال عزّاب يكتمعون في فيلا فسيحة، الرجال من جانبة، والنساء آخر. القاعة الوحيدة المثتركة مي غرفة مظلمة بجهزة الرّة بكاميرات
 سبيلاً للتعارف في العتمة التامة، فيختارون شريكا يلتقونه على انفراد في الغرفة السوداء. وفي نهاية البرنامج، يكتشفون الشير الشريك المختار أو الشريكة المختارة في النور، وعندها يقرّرون ما إذا كا كانوا يودّون المضيّ قدما.
بعد نسب مشّاهدة غيبّة للأمل، تم تبديله ببرنامج من يريد
الزواج من/بني؟ ".

كانت ميلاني أول من وصل من أصل الفتيات الثلاث.

 لديها من ملابس صارخة، ولو أنّا أُبلغت بأنّ الإنتاج يمكا يلا يقترح عليهم ملابس تناسب أسلوب كلّ مشارك وشار وشخصيته إذا ما رأى ضرورة لذلك. أطلّ مساعد آخر رأسه من الباب ليرى إن كانت بحاجة إلى أي شيء، فأجابت بالنفي مع أنها كانت تشعر بالجوع والذعر والضقيع إذ نسي المدير التنفيذي للبرنامج أن يشغّل المدفأة الكهربائية في الغرفة. دعاها للتوجّه إلى الصالو المالون إذ كانت المتباريتان الأخريان على وشك الو الوصول. عليها الآن أن تلتقي منافستيها. بالطبع، سيتم تصوير ردود فعلهنّ بالكامل ونِل عندما يتعرّفن على بعضهنّ. جالسة على الأريكة الفسيحة المكسوة ردي بقاش ورديّ، فكّرت ميلاني بلوانا، لكن هذه المّةّة، هي، ميلاني كلو، هي التي كانت أمام الكامِرا، في الجانب المناسب من الشاشاشة هي التي كانت في وسط الإطار، هي التي سيراها قريباً ملاين المثاهدين، سيتعرّفون عليها في الشارع ويلاححقونها ويعبلونها غمرتها موجة من التأثر، ورأت نفسهـا لبضـع ثوان
 لما مفكّرات أو صوراً للحصول على توقيعها. كان بمقدور ها أن

 سرعان ما طردت هذه الرؤية، مدركة أُنها شردت أبعد مّا ينبغي

في أحلامها وبدأت أفكارها تطلق في دماغها مادّة قويّة تبعث على
الإدمان.
لمحت من الواجهة الزجاجيّة شابّة شقراء تتقدّم نحو الباب،

 كعبان عاليان مستدقّان من عثرة سنتيمترات على أقلّ تقدير .
 ستكون ضارية. دخلت سافانا القاعة وبادرتها بسلام كشفت نبرته

 ترتدي قميصا ضيّقا مرقّطاً بنقشة جلد النمر النـر وتنّورة قصيرة من

 قضـم أظافرها، لكن الرغبة لا تزال تعاودها ألحا تويانا، مثل هوس لا

 يفتقر بشدّة إلى التشويق الدراميّ، غير أنّ كلتيها على يقين بين بأن أليا أيا
 المشاركة الثالثة، فتاة سمراء بقدر ما سا سافانا شقراءاء، واتوازيانيا
 طويلا أسود اللون حالكا ينسدل لَّاعاً، وبشورتها الجينز المنَّتل

الذي لا يغفي كليّاً أسفل ردفيها. كانت بميلة، ذلك الجملل الفائق الجاذبية والشبق التي لن تبلغه ميلاني يوماً. لكنّ أكثر ما كا كانت تحسد الـيا الفتاتين عليه كان تلك القدرة على أن تكونا عحطّ الأنظار. بعد الانتهاء من التعارف، طُلب منهنّ ارتداء ملابسهنّ الأكثر
 ميلاني على سريرها تنوّرة قصيرة وقميصاً عاري الظها المّا ارتدتها بدون أن تطرح على نفسها أيّ سؤال. تمّ تكنفّلت اختصاي بإضفاء نضارة على وجهها. أبدت ميلاني تكفّظا على كميّة كريم الأساس المستخدمة، لكنّ المساعد طمأنها بهدوء إلى أنّبم يتقنون

 في المرآة. شعرت ميلاني كأنها ترى نسخة أخرى أخرى عن نفسها. نسخة

 بالية"، قالت لنفسها.

في الصالون، قدّم لمنّ أوّل كوكتيل. راح المشروب الأزرق
 يكلحل شيئاً فشيئاً أطرافها وعنقها وكتفيها الميا في الجانب الآخر منر من
 بعد بضعة كؤوس، أخذت الفتيات يضحكن وسرى بينهن بينّ تواطؤ حميم. كان صوت الإنتاج يوجّه أحاديثهنّ بدرجةٍ أو بأخرى عبر

مكبّر للصوت مبّبت فوق الأريكة. طلب منهنّ أن يصفن نوع الرجال الذي يعجبهنّ، أو أن يشر حن أريّ أسباب بقائهنّ عازبات.


 الثلاث ضححكاً. سافان كانت أمتاً لطفل تربيّه وحدها ألما، فانيسا
 وقالت ميلاني إنا رومنطيقيّة وإنها تنتظر حبّ حياتها، الرجل ستؤسّس معه عائلة. بعد ثلاثة أو أربعة كوكتيلات، بوغتت الفتيات حين قاطعهنّ

الصوت من جديد:
(اسافان وفانيسا وميلاني، أنتّن مطلوبات في القاعة المظلمة).
لم تتصوّر ميلاني أن تكون الظلمة بهذه الكثافة. تقدّمت متحتّستسة
 لم يكن من الممكن رؤية شيء سوى المؤشّرات الضوئية لكاميرات
 سافان وفانيسا، فساعدتها على رصد الكنبتين من جانبي مقعدها عندما جلست الفتيات الثلاث، أُدخل الشباب، فانتشر فورأِيني القاعئ عطر قوي بالمسك. لم تبدُ لها العتمة يوما حالكة إلى هذا الحدّ. عرّف
 الاعتياديّة، دعاهم الصوت إلى النهوض والتعارف أكثر بالملامسة.
(يمكنكمم ملامسة بعضكم، تحسّس بعضكم، اكتُناف بعضكم! أنتم لا ترون بعضكم بعضاً، لكن عليكم استخدام كلّ حواسّكم الأخرى للتعارف".

اقترب أحد الفتيان من ميلاني وعانقها من خصرها. تصلّب
جسد الفتاة. لمس يوان رغم كلّ شيء حجي حجم نهديها، فشّدّها أكثر إليه للتبّبّت من ذلك. حين غلّ أنفه في عنقها ليُتْتّ رائحتها، لم تمتلك
نفسهاعن التراجع.

هتف بصوت أعلى مّا ينغي (أووه! الآنسة جفلة!).
تدخّل الصوت: (اميلاني، لا تتردّدي في التعرّف على خاطبي
ودّك! !.
سمعت تنهّلات وقهقهات على مقربة منها. كانت سافان
وكارميلو تقاربا إلى حدّ كبير .

التفتّ يوان من حولما وقد بردت همّته، ليقترب من فانيسا.
قضت الصبايا والشبّان ما تبقّى من البلسة يتحتسّسون ويشتمّون

 الهدف الإغواء والإغراء، لأن مصير كلّ متبارِ يتوقَف على ذلكِ ولك
 العطور، ملأت الغرفة شيئاً فشيئاً رائحة الشهوة الشانيا الطاغية الحادّة كانت بضع دقائق كافية لإقصائها من اللعبة. طلب الصوت مراراً

من الشباب الاقتراب منها، فامتلوا لكن بدون أن يعود أيّ منهم لكلامستها.

بعدوقت طويل لم يكن بإمكانها تقدير مذّته، مع أن المشهد بعد المونتاج لن يستغرق أكثر من حوالي عشر دقائق، أمرهم الصو الصوت أن أن يخرجوا من الغرفة المظلمة وأن يعود كلّ إلى قسمه من الفيلا.

لاحقاً في غرفة الاعتراف حيث كان يتعيّن على كلّ شـاب أن أن يعلن أمام الكاميرا أي فتاة يودّ لقاءها على انفراد، لم يختر أي من

خرجت من اللعبة في اليوم التالي، يرافقها أحد المساعدين. سمح لما الإنتاج بالاحتفاظ بالتنورة والقميص المكشّوف الظّهر، وسلّمها بتبجّح لوح ماكياج هديّةَ من ماركة مستحضرات التجميل الراعية للبرنامج.
بكت قليلا في السيّارة. رفع المساعد صوت الراديو، معتبراً ذلك الحلّ الأقل حرجاً لكليها.

كانت ميلاني تتأمّل الأشجار والحقول والقرى تتعاقب خلف الزجاج، ثمّ عند مشارف باريس، ظهرت المستودعات الات والمجار المجعات السكنيّة الشعبيّة. حين انسابت السيّارة في حر كي السير السير على الطّريق
 (اكولور ريش" من لوريال، معلّقة في أعلى مبنى مشيّد حديثا. حدّقت للحظة في لون المادة الخابي وكثافتها الظاهرة. بدا الأنبوب منتصباً

مثّل صرح أو عضو ذكوريّ أو راية. وخلفه وجه ليتيسيا كاستا

 تريد هذا النور الدافئ، الظلال التي تنحت الوجيه الوهي، الفم المكتنز . بعد
 لكنّها لن تعود إلى لاروش سور يون. كلّا . ستبقى هنا في باريس، لأنّ هنا في باريس يِدث كلّ لـّ شيء ستبقى هنا، وذات يوم سوف تصبح شهيرة.

# الفرقة الجنائية - Iq•• 

## اختفاء الطفلة كيمييديور

الموضوع:
تفريغ عتوى واستخدام آخر ستوريز نشر تها ميلاني كلو (زوجة
ديور ) على إنستغرام.

## الستوري

 المّة: זצ ثانية

تظهر ميلاني كلو مقابل الكاميرا. لا نرى سوى وجهها وأعلى جسدها. تظهر فوق الصورة على ملى الفيديو رسوم متحرّكة ورموز تعبيريّة: قلوب بكلّ الألوان، حوريّة البحر الصغيرة، ملكة الثلج وشخصيّة أخرى من شخصيّات ديزني (دبّ؟) تحمل لافتة عليها قلب نابض.
ميلاني: (امرحباً أحبّائي! عدنا للتوّ من المركز التجاري،

وها هما كـمـ وسام انطلقا من جديد، هل تصدّقون ذلك؟ نوبة التعب في السيّارة لم تدم طويلاً! كان رفاق لما يلما يلعبون في المجمّع
 أنا، فسأغتنم الفرصة لتوضيب مشترياتنا وتحضير عجينة الكير الكريب لهذا المساء. أجل! كا فلا قلت لكم هذا الصباح، الليلة ليلة الأربعاء،
 الكريب! وبالطبع، سيكون هناك نوتيلّا ! (تظهر فوق الصورة جرّة نوتيلّا متحرّكة).

تعرفون سامي جيّداً! لا يأكل الكريب بدون نوتيّلا! سوف أتشارك معكم الوصفة، للذين لم يدوّنوها بعد.

هذا كلّ شيء أحبّائي، أنتم في بالنا! إلى اللقاء بعد قليل !". تنهمر على الصورة زخّة من القلوب المتعدّدة الألوان.

كلّ عائلة تبني أسطورتها. أو على الأقل رواية ملحميّة لتاريخها تثريها وتزخرفها على مرّ الزمن، فتضيف إليها شيئاً فـئيئاً مآثر


 باختصار سلسلة المعارك السلميّة إلى حدّ ما، الخاسرة منها واوالر الرابحة،
 بعيدا في الزمن. وفي هذا السياق، كان للتواريخ مغزى. ريكا يلاني وفيليب التقيا في يونيو 1910 خلال الاحتفال الكبير الذي نظمّهن جمعية (إس

أو إس راسيزم|(1) في ساحة الكونكورد. ريجان هملت بكلارا ليلة
 تزوّجا فيلا كانت في التاسعة من العمر، غداة سحب خطّة جوبيهِ حول إصلاح تويل الضهان الاجتماعي وأنظمة التقاعد الخاصة.

ومع الوقت، اكتسبت الروايات المتعاقبة تفاصيل خياليّة،
 الأمر، يتبيّن أن التواريخ لا تطابق الأحداث على الدوان الدام كيف
 أنها ولدت في العام ذاته؟ مكتبة .. سُر مَن قرأ

غير أن كلارا تحتفظ بذكرى واضحة من حركة الإضرابات والاحتجاجات الشهيرة في 1990. فلسوء حظّها في ذلك اليورا اليوم، أفلت والدها يدها، منهمكاً في احتواء أي تجاوزات في في مؤخّر الموكب. وبدل أن تنجرف مع السيل وتواصل سيرها، دُفعت إلى إلى
 الرصيف. استغرق بها الأمر بضع دقائق لتدرك أن أن والدها غا غاب عن أنظارها وأنها ضاعت. ومع الهتافات التي كانت تزعق بها مكبّرات

SOS Racisme (1): منظمة غير حكومية منامضة للعنصرية تأسـسـت عام \&19 19 في



 .
(آلان جرييه Alain Juppe (r)

الصوت، لم يكن من الوارد إطلاق أي نداء استغاثة. قّرت الملوس أرضاً، مردّدة لنفسها شعاراً كان المتظاهرون يهتفون به وأعجبها أكثر من سواه: ا(من يزرع البؤس يحصد الغضبي، من يزرع البؤس يكصد الغضب!" عبرت أمام الفتاة آخر المجموعات الواحدة تلو الأخرى، وهي ترفع لافتات وتقرع على طناجر . لم تشعر بالـوفوف.
 على الأسئلة بالطريقة نفسها الهادئة والمهذّبة: كانت تتظر والد التي ذهبت إلى المراحيض. الواقع أن ريجان أحرّت على التظاهر من جانبها مع زملائها في كليّة رومان رولان في وسط الموكب، تاركة لفيليب مسؤولية الفتاة. كانت كلارا على يقين بأنه لا ينبغي عليها الذهاب مع غرباء في أيّ من الأحو ال وبأي ذريعة كانت.
لم تكن تعرف باريس جيّدا، فوقفت بعض الوقت تتأمّل من حو لها واجهات المباني ذات الطراز الموسمانيّ(1). كانت بدأت تشعر بالبرد حين رأت شرطيّن بالبدلة الرسمية يقتربان منها. لطالما سمعت أن عليها أن تحذر الشُرطيين، فوثبت ناهضة وحاولت
 كم من الوقت انقضى منذ أن توارى والدها الـنـ كا كانت الروايايات الأولى للقصّة تذكر عشرين دقيقة، ثمّ وردت فترة نصف ساري ساعة، قبل أن أن

وهي فترة أقلّ مصداقيّة، غير أنها أكثر تشويقاً.

نسبة إلى البارون جورج أوجين هوسمان الذني فاد ورشة تجديد وجه باريس الملماري في النصف الثاني من القرن التاسع عثر نطبع العاصمة الفرنسية بأسلوبه.

بغضّ النظر عن كلّ ذلك، الأمر المؤكّد أن كلاراوجدت نفسها في مركز شرطة الدائرة الثانية عشرة من باريس، فيها يكاول عدّة شرطيين الاتصال بأحد والديها. لعبت الشُطرنج مع متدرّب شـاب شاب
 سكاكر.

تلك هي الصور التي عاودتها في ذلك اليوم من يونيو، حين تحتّم عليها أن تعلن لوالديها أنها نجحت فعلاً في مسابقة الانتساب إلى المعهد الوطني العالي لضبّاط الشرطة. وجد فيليب وريجان نفسيها| يأملان منذ بضعة أسابيع في أن ترسب، فيرا فيا كانت كلارا تطلعهـم على سير الامتحانات المتعاقبة: فبعد اجتيازها بنجاح باح مرحلة القبول الأولي، خضعت لاختبارات تقنيّة نفسيّة كتابية، تلاهما امتحان فرانيّ فرديّ لمحاكاة وضع واقعيّ، ثمّ مقابلة أمام لجنة تحكيم، وأخيرا الختبار

 هذا القدر من الغباء بعد عملية اختيار صارمة كهذه. حين تلقّت كلارا الرسالة التي تبلّغها بقبولما، قرّرت الذهاب إلى والديها لتعلن لما الحبر السارّ. كان جزء منها متخوّفا من تلك


 دروساً على الفور؟ ألم يبديا حسّ فكاهة وتساعاءاً حين علم أنّا لم

تعد تعمل حقّا جليسة أطفال لدى عائلة في ضاحية لندن السكنية، بل نادلة في حانة ليليّه؟
اجتازت كلارا الرواق المسقوف أمام أول مبنى وعبرت حديقة المجمّع السكنيّ. خطرت لما ألعابها حين كانت طفلة والمان المرقعات الكثيرة التي كانت تلهو بتفجيرها بين الأبمات، أو حتيّ المتى في براز الكلاب حين تسنح الفرصة. دخلت اللبنى الثاني وارتقت درجات السلّم على عجل . شعرت بالقلق يعقد حلقها وينتشر في جسدهـا بالكامل. حين وصلت إلى الطابق الثاني، سمعت أنغام موسيقى.


 وجدت والديها وعمّها باسكال مع زوجته بـي باتريسيا متنغّرين بزيّ بيّ الشرطة. كان الأربعة مصطفّين على شكل حرس شرف الـر مرح وطائش. أين وجدوا تلك القبّعات وتلك الصفارات الكات التي بدت حقيقيّه سؤال لم تعرف جوابه يوماً. أعلن لما باسكال (الهويّة من فضلك!!.

 على الطاولة، إلى جانب فطائر وتورتات على أنواعها الئا وشتى أصناف
 وهما معتادان على الاحتفالات والتجمعات وغيرها من المحافل

المحليّة ووجبات الطعام في الهواء الطلق. بذلك كانا يقو لان لها على
 يُفيان ربّا شعوراً بعدم الفهم إن لم يكن بالحيانة. ارتجل ابن عمّها ماريو وابنة عمّها إلفيرا رقصة مكبّلي الأيدي بالأصفاد.

وفي نهاية السهرة، تناول عمّها ديديه الذي انضمّ إليهم حول طاولة العشاء، غيتار ريجان وأنشد أغنية رونو پالبلد السداوليّهيّ الأخلاع":

فرنسا بلد شرطيّن عند كلّ زاوية ثمة منهـم مئة لفرض النظام العام يقتلون بلا عقاب"

كانت تستعدّ للردّ حين جرّ فيليب ابنته إلى المطبخ. أجلسها، أخذ بعض الوقت ليفتح النافذة، ثّمّ جلس أمامها، قحّ وأشعل سيجارة. فتح فمه ليقول شيئا، شيئا جديّاً لا بدّ آنّه أعدّه مسبقاً،
 من شفتيه كلمة. ملأتت الدموع عينيه. تنهّد واكتفى بابتسامة، باسطاً الِّ
راحتيه في إشارة استسلام.

مغنّ فرنتي اشتهر بأغنات تزج ما بين الفكاهة والنعد الاجتاعي والاحتجاج، ومنها الأغنية Hexagone، وهو لقب فرنسـا نسبة إلى شكلها البغرافي السداسيَ الالخلاع.

تلك الابتسامة ستبقى لزمن طويل مطبوعة بوضوح وجلاء في ذاكرة كلارا، حاجبة كلّ ما تبقّى. كان والدها الما ملك الأمثيان والحكم، إعلانات المبادئ والنظريات المبهمة التي يصو ئها من معادلات رياضيّة يعبث بها ليكيّفها بموجب تقلبّا بلمبات الحياة اليوميّة. غير أنه في ذلك المساء كان يودّ أن يقول كان كلاما با بسيطاً إلى


بعد بضعة أشهر، توفّيّ.
 استقرّت ميلاني كلو في الضاحية الباريسية وانتسبت كلار الارا روسّيل


 مرّت سريعة حاسمة، كان ليتعذّر على كليها توصيفها آليا لو طرح

 ذلك بعض التواريخ، سواء إداريّة أو عاطفيّة أو رمزيّة. في 1+11، تزوّجت ميلاني كلو مع برونو ديور، بعد أشهر من

 تدابيرَ لتحذف منها الحرف الصّامت الأنحير e، إذ بدا با لها أنّ كتابته على هذا النّحو Dior ستكون أكثر أناقة وستضعها حتحاَ في مناط

أعلى. لكن إزاء تعقيدات الإجراءات وو جوب تقديم مبرّر مشروع، تخلّت عن خطّّها. وفي ناية المطاف، احتفظت باسم عائلتها. في السنة ذاتها، أنجبت طفلا، سامي. كان زوجها الذي يكبرها في
 وحصل للتوّ على زيادة كبيرة في راتبه. قرّرت عدم العودة للعمل في منصب المساعِندة الإداريّة الذي كانت تشغله منذ بعض الوقت في الشركة ذاتها، لتكرّس نفسها بالكامل لابنها. كانا قد انتفلا بعد زواجهها إلى شاتني مالابري حيث يقيم والدا برونو وحيث قضى هو قسماً من سنوات مراهقته، فسكنا شقّة فسيحة في بجمّع حديث البناء، على مقربة من منتزه سو. بعد سنتين، رزقا بطفلة أطلقا عليها اسم كيمي، بينها يمرّ زواجها من مرحلةٍ عصيبة. فكانت ميلاني قرّرت أن تبقى ربّة منزل، وهو وضع كان ينّ يناسبها تمامآ، بانتظار مصير غير مؤكّد.

بعد بضع سنوات قضتها في الخدمة الاستقبال والاستقصاء المحلّي" التابعة للدائرة الرابعة عشرة، لفتت خلاللما انتباه مسؤوليها بمهاراتها في استباق الأمور واستخلاص الاستنتاجات وقدراتها التحريريّة النادرة، التحقت كلارا اروسّيل بالفرقة الجنائيّة في باريس. كانت فترة التدريب المسبقة التي قضتها في صفوفها عمالٍ بمتطلّبات مراحل التجنيد، أكدت عزمها على العمل في الشر طة القضائية. وإن كان خطر لها في البداية الانتساب إلى فرقة حماية القصّر، فالقليل الذي تسنّى لما معاينته على صعيد المرائم بحق الأطفال ردعها عـن ذلك.

لم تكن تُلك المتانة الكافية لفذا العمل. سنحت الفرصة لكلاراخلال
 في الرقم وr شارع كي دي زورفيفر (1). بعد ذلك، نُقلت المديريّة

 اختار بعض من أبرز وجوه الفرقة ذلك التوقيت لمغادرتها. وعلى
 منصب مأمورة الضابطة القضائية. وانضمّت بهِّ بألمه المناسبة إلى بجموعة بيرجيه، إحدى المجموعات الستّ المخصّصة للتّحقيق في قضايا الحقّ العامّ.
الضابطة القضائية. لم يكن ذلك لقباَ يداعبُ الأحلام، لكَّنّه كان
 هي، فكانت تجد في الأمر طرافة. كانت مهامها بعيدة كاليّ كلّ البعد عن التخييل المستوحى من المسلسلات التلفزيونيّة، لا تا تمتّ بصلة إلى
 وليالي الانغهاس في الأوساط المريبة. لكنّ الملاحقات لم الما تكن تمتمّ بدونها. ومنذ اللحظات الأولى من التحقيق وحتى الانى اختا

 المفوّض الإجرائي ضامن للملف الذي يصل إلى مكتب القاضي أو (1) 36 Quai des Orfêvres (1) الفرة الجنائية في باريس.

اللدّعي العام، ضامن لتاسكه، ومتاتنه وخلوّه من الثغرات. بداية، كانت تتولّ بجمل العاينات في مسرح الجريمة، وتمبع كلّ الآّار


 أطراف ثالثة، وكل العنامر التي تتم إحالتها إلى عكمة المجنايات،

 المثناشة فيها ومكامن الغموض، تطلب توضيا توريحات أو تعيد النظر
 متسّع
أن يكون الـرد القضائيّ متاسكأَ... وأن يسع في ملفت


 إغلاق كل الأبواب التي تركت مفتوحة. مهنة غيّصة لأثنخاص يتملكّهم الموس، شديدي الـرص على أدقة التفاصيل، منكيّن على الخربيشة، كا كانت تضيف أحيانا مبتسمة.

 اللغويّ ركيكاً، وأن ترصد في صيغة نحويّة اليلل في حجّة ما ما

على صعيد أكثر ميميّة، وهو موضوع لم تكن تتطرّق إليه إطلاقاً

 يتغلّب دائما في نهاية المطاف على اندفاعتها. أو ريّبا حالة جسديّة أو أو



 بين الاثنتين، سوى مراسلات عبر البريد الإلكتروني. كانت كلارا تكتب رسائل إلى الرجل الذي أحبّته، وبعد أنشهر من الصمت، رضي رضي الآن أن يردّ عليها.

منذ انضم|مها إلى الفرقة الجنائية، كانت كلاراتسكن سان مانديه،
 كانت عائلات تتأسّس، وبطون نساء تير تتكوّر . لم يكن إنجاب طفل

 لديها إحساس بأن تحوّولاً صامتاً وعميقاً وماكراً، تحوّا لاَ مطبوعاً بَعنف غير مسبوق، أشبه بمحطّة زائدة عن اللّزوم أو عتبة مشؤومة تمّ تمّ
 أحد وقفه. كان يبدو لما ضربآ من الجنون أن تُتُقي بطفلِ في وس وسط شبكة العنكبوت المائلة هذه، شبكة فقيرة إلى الأحلام والأوهام.

حين كانت في الثالثة أو الرابعة من العمر، اصطحبها أهلها إلى والدة فيليب، قرب حدود بلجيكا. كانت كلارا تحبّ جدّتها كثيراً، لكنها كانت تعيش في شقّة معتمة تتكدّس فيها أغراض وتحف صغيرة ولوحات زيتّة تخيفها. كانت جذّتها أعدّت عصرونيّة لاستقبالفمه وكانت مسرورة باستضافة حفيدتها لبضعة ألـا وليام، إذ كان والداها يعتز مان أخذ عطلة معاً. وبالرغم من قلقها لرؤية والديها يغادران بعد قليل، بقيت كلارا جالسة برزانة على مقعد خفيض أمام كوب الشوكو لاتة الساخن. ثمّ بعدما انتهت من تناول عصرونيتّها، قالت بكثير من الكياسة (اتعلمين جدّتي، بيتك جميل جداً .. . لكن لن يكون بوسعي البقاء".

في بعض الأمسيات، بعد تناول بضعة كؤوس، كانت كلارا تذكر، إضافة إلى الحجبج الاعتياديّة التي تعدّدها غالباً معلّلة بها وحدتها أو عزوبيّتها، الحقبة الزمنيّة ومسيرة العالم. ذلك الإحسا الحساس الحا بأنها عكس التيار، وذلك الإدراك العبثيّ والضروريّ في آن، بأنها رغم كلّ شيء في المانب الصواب. وأحياناً، تختتم الحديث متمتمة
 أنّبوسعي البقاء".

في العاشر من نوفمبر r-19 حوالي الساعة السادسة مساء، اختفت ابنة ميلاني كلو البالغة حينها ست سنوات، خلال لعبة

غمّيضة مع أطفال من مبناها السكني"
حين أخطرها ابنها، بدأت ميلاني بالالتفاف حول الحديقة عدّة
 الفتاة في كلّ الأرجاء، ثم دقوا على كل الأبواب بشكر إلِّ منهجي، متنقلين بين كل المباني الواحد تلو الآخر. جابوا الألأقبية والأروقة، انقسموا إلى بجموعتين، طلبوا من الحارس فتح القاعة المشتركة.
 استدعاء الشرطة. انهارت ميلاني باكية. تكفّل أحد سكّان الطابق الأرضي بالاتصصال بمركز الشرطة وشُرح الوضع.

بعد نصف ساعة، انتشر حوالي عشرة شرطين في الموقع للبحث عن الطفلة. عُثر على دمية كيمي المضّبلة، (ادودو وسخةر)، جمل صغير من القهـش البالي، مرميّة أرضاً قرب حديقة الألعاب.

بعد ساعة من عمليات تفتيش انضّمّ إليها المزيد من الجيران، وبعدما تمّ تَشّيط كلّ درجّ، كلّ عرّ، كلّ زاوية من الميّ المديقة، تحتّم على الجميع الإقرار باختفاء الفتاة.
في حوالي التاسعة مساء، تم اقتياد ميلاني وسامي إلى مركز

 إس كان يشير إلى أنه لن يتمكّن من موافافتها قبل متتصف الليل أليّ تكفّلت عريفة في السرطة بجمع عناصر أكثر دقّة من سامي حول ظروف اختفاء كيمي. بدا الصبيَ البالغ ثناني سنوات تحت وقع صدمة شديدة لا تسمح باستجواب فعليّ. نجحت المرأة الشابّة ولو بمشُقّة في هله على سرد وقائع لعبة الغمّيضة. وبحسب مبر ما تَكنت من استخراجه، كانت كيمي تركض بانجّاه حجرة النفايات حين شُاهدها آخر مرّة. كان قلقاً جدَّاً على شقيقته ويدا منهكاًا بعد
 العريفة الشابّة تطلب والدته. قلبته ميلاني كلو برفق على المقعد المجاور، مدّدت ساقيه وغطّه بسترته المبطّنة.

بعد ذلك بقليل، تمّ الاستهاع لأوّل مرّة إلى ميلاني كلو في مكتب المفوّض س.، بعدما طلبت كوب مشروب سان ساخن. كان المفّض يطبع بسرعة على حاسوبه، فيا مي تستعيد تسلسل الوقائع
 رأى سامي وكيمي الأطفال الآخرين وسط لعبة غمّيضة. عرض

عليه| أحدهم، ليو الصغير، على الفور أن ينضّاً إليهم. التفت سامي

كانت لا تزال تشُعر ببرد شديد، فطلب المفوّض س. أن يكلبوا لما غطاء. بعد لـظة، التفّت بشال صوفيّ عريض كان كان منسيّاً على المستجب، كسكة الكوب بين يديها الملفوفتين حوله. ترك كـ الصمت


 الاسترع إليه فور وصوله. بعد وقت، رفعت ميلاني نظر ها صوبه.
"أتعلم؟ نحن مشهورون. أنا وولداي. مشهورون جدا ... أنا واثقة من أن المسألة على ارتباط بذلك".

رمق مساعده بنظرةٍ خاطفة أكّدت له أن العريف ف. أيضا لم يسمع إطلاقاً بتلك المرأة ولا بطفليها. على صعيد الاضطرابـا



 لكان وجلده مزعجاً في ظروف مغايرة. (امعظم الناس يكبّوننا. يقولون ذلك لنا، يكتبونه لنا، يعبرون

مئات الكيلومترات لرؤيتنا. . غير معقول كلّ هذا الحبّ الذي نتلقّاه،
 والآن بعض الأشخاص يبغضوننا. يضمرون لنا الشرّ. لأنهم يكسدوننا...1]. (يحسدونكم على ماذا، سيّدة كلو؟"، سألها بأقصى ما أمكنه من
(اعلى سعادتنا).
أخرجت ميلاني هاتفها الجوال لتعرض على المفوّض ومساعاعده القناة التي تديرها على موقع (يوتيوب" ويتابعها خمسة ملانياينا





 كلّ ذلك يجعل منهم نجوماً.
حين سئلت عن العائدات التي يولّدها هذا النشاط، رفضّ


 فرضيّة تعزّزت في ذهنه حين أقرّت في نهاية المطاف بدخل سنويّ
(ايتخطّى" مليون يورو. لم يتهالك المفوّض نفسه عن إطلاق صفير. اتّصل بالقاضي المناوب، عملاً بالإجراءات الواجبة لمارية في مثل هذه

الحالة.

في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تلقت ميلاني كلو رسالة
خاصّة مقتضبة عبر حسابها على إنستغرام. لم يكن للمرسِل نفسه أيّ مشترك؛، ولم تكن تعرف اسمه. كل الدلائل كانت تبعث على الاعتقاد أن الحساب أنشئ بهدف وحيد هو تو جيه الرسالة الـة التالية إليها: (الطفلة اختفت... صفقة لاحقاً)، ما أكّد فرضيّة طلب فدية. في الساعة التاسعة وخمس وثالاثين دقيقة، وعلى ضوء العناصر الأولى ومع الأخذ بشهرة العائلة (بعد التبّبّت من أقوال الوالدة)، قررت النيابة العامة في نانتير إحالة المسألة إلى الفرقة الجنائية. في الساعة العاشرة إلّا تمس دقائق، دخل عنا عناصر جمموعة بيرجيه المناوبون منذ الصباح جمّع (السمكة الز رقاء"). كانت كلارا روسّيل وقائد بجموعتها من أوائل الوافدين، قبل أن ينضمّ إليها سريعاً قائد القسم ورئيس الفرقة. القضايا من هذا النـا النوع كانت تستنفرُ القيادات العليا.

بعد نصف ساعة، انتشر حوالي عشرين محقّقاً. وفيها باشروا

التحقيق في الجوار، قامت كلارا روسّيل بترسيم حدود مناطق جمع الأدلّة وأعطت تعلياتها لفنيّي الشُر طة الجنائية العلميّة. أقامت دائرائرة واسعة حول موقع سقوط دمية الطفلة، طوّقتها بشريط بلاستيكي". كذلك أُغلقت المداخل إلى المرآب وحجرة النفايات.

حُرزت الدمية وبعض مارم الورق المستعملة، وحوالى عشرين عقب سيجارة، وورق تغليف يمحل اسم خغبز، ورأس لعبة باربي مشُعّث الشُعر، ويبكار مكسور. كا تمّ تصوير آثار أقدام مطبوعة في المساحات الترابيّة، رغم أنّا كثيرة وقليلة الوضوح.
وبعد الانتهاء من جمع العيّنات والأدلّة، قرّر رئيس القسم
 إلى الموقع قطعة ملابس ارتدتها الطفلة، تبعا المسار ذاته تماماً: بعد المرور عبر حجرة النفايات، كانت الآثار تنتهي في المرآب.

وفيا انصرف زملاؤها لمواصلة جولتهم على الجيران بحثاع عن شهادة تكون مفتاحاً، بقيت كلارا في المساحات المشتركة منر من المركز السكنيّ. سيتحتّم عليها في الليل وضع تقرير كامل عن من مسرح الجريمة. وصف الأماكن بأكبر دقّة مكنة. تدوين كلّ شيءّ الّيه، تسجيل كلّ شيء. تعقّب الدم، السائل المنويّ، الوبر، أي أثر أثر متروك هِ هناكّ. أو استخلاص عدم وجود آثار . وكأنّ الطنلة تبخّرت.

وضعت غظطّط المركز السكنيّ، أشارت إلى المداخل، موقع المباني الثلاثة، مساحة الألعاب، حجرة النفايات والمرآب تحت الأرض ـ ثمّ

قامت بجردِ للأحراز التي تمّ جمعها في الخارج والعيّنات التي أُخدت في الشقة بهدف تحديد المدض النووي لأفراد العائلة الأربعة. فتش المحقّقون غرفة الطفلين بحثاع عن أي دليل يتممل يشير إلى أنّ موعداً ضُربَ للطّفلة، لكنّهم لم يعثُرواعلى أي شيء ألمئ إن كانت فرخيّة الخطف لطلب فدية مرجّحة في تلك المرحلة، إلّا أنه لم يكن من الممكن استبعاد الانتقام أو شبكة تحرّش جنر جنسي بالأطفال أو بجرّد لقاء مشؤوم. أمّا احتمال هروب الما الطـي الطفلة، فلم يكن وارداً نظراً إلى سنّها.
مهط يكن، فإنّ العدّ العكسي بدأ. و كانت الأرقام حاسمة: حيمن يقترن خطف القاصر بجريمة قتل، تقع الجريمة في تسع حالان الات من من أحل عشر خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى. قبيل الساعة الثانية صباحا، وبينا كانت الشرطة ترافق الوالوالدين
 بالعائلة، اقتربت كلارا منها وعرّفت عن نفسها. في أول مرّة التقت ميلاني كلو وكلارا روسّيل، وبالرغم من من


 فكّرت الأولى (كأنها طفلة)، وخطر اللمئن الثانية (إنها أثبه بدمية). حتى في المآسي الأكثر فظاعة، يكون للمظاهر مغزاها.

منذ وفاة والديها، كانت كلارا روسّيل تعي بوضوح تامّ مدى هشاشة البشُر. فهي أدركت في الحلامسة والعشرين من العمر، ولا تبقى من حياتها، أنه يمكن للمرء أن يخرج ذات صباح بطمأنينة

 من المنزل لشراء كرواسان. الواقع أن المركبة لامسته، لكنّ مرآتها
 توفّيت والدتها في وسط الشارع جرّاء تَّدّد في الأوعية الدمويّة. منذ ذلك اليوم، كلّل كانت تُستدعى إلى مسرح جريمة، أو تعبر بالصدفة
 بوعكة أو حول حادث، كلّل كانت تلمح سيّارة إسعاف أو آلية إطفاء متو قّفة في الشارع، يستيقظ في داخلها ذلك اليقين بأن الحياة قد تنقلب رأماً على عقب في أي يوم، أي لحظة، أي ثانية. لم يكن ذلك إك أمراً واقعاً، حقيقة تكتفي بمعر فتها في ذهنها على غرار معظم النى الناس،

بل كانت إحساساً جسدّياً، إحساساً بالرعب يطبق عليها لساعاتِ، وأحياناً يلازمُها مدّةً أطول. لذلك، حين كانت تُستدعى لتولِّي قضيّة، كان يشقُّ عليها للغاية التواصل الِّ الأوليّ مع عائلة الضحيّة. لم يكن يسعها سوى أن تحسّ جسديّا بشحنة الأدرينالين التي تسري في
 تلك المرأة التي تلقّت للتوّ نبأ مقتل طفلها، ذلك الزوج الذي شريكته طعناً، تلك السيّدة المسنّة التي اُعتقّل ابنها.


 التقت للتّو صديقتها كلوي في إحدى حانات الدائرة الثالثة عشرة حين وردت رسالة رئيسها سيدريك على بجموعة الفرقة على واتساب. كانت في اليوم ذاته أغلقت ملفت جريمة قتل ثالائيّة عن سابق تصميم عملوا عليها على مدى أسابيع و وكان بودّها لو يتسنّى لها الاحتفال بإغلاق هذه القضيّة، إحدى القضايا الأكثر تعقيدا التي تناولتها حتى ذلك الحين، لكنّ مناوبة بجموعتها بدأت للتوّ ونادراً ما تأتي الإحالات في وقت مناسبـ. فكّرت (اها نحن نبدأ

 عملّات إطلاق نار عـُوائة وتفجيرات انتحاريّة في عدة مواتع ولا ستّا فيّا في مسرح باتاكلان حيث سفط أكبر عدد من المتلى.

من جديد" وهي تطقطق أصابعها، عادة تلازمها منذ شبابها من غير أن تتمكّن يوماً من الإقلاع عنها.

الاتصالات في وسط الليل أو عند الفجر، وجبات الطعام التي تقطعها في وسطها، أيام العطلة التي تقضيها في البرد أو تحت مصابيح النيون في مكتبها، العطل المؤجّلة، كل تلك الميثولوجيا البطولية نوعاً ما المحيطة بمهنتها، هي استعدّت الـت لها وتكيّفت


 أنّ بإمكانها في أي ساعة من النهار أو اللّيل أن تئب وتقف على قدميها في ثانية، ترتدي ملابسها وتخرج.

بعد تخطّي الانطباع الأوّل، خلال الدقائق القليلة التي وقفتا فيها وجها لوجه تحت النور الشاحب المنبعث من مصابيح المركز السكنيّ، لمست كلارا يأس ميلاني. يأس كاسح مطلق ـ وفيـا راحت الوالدة الشابّة تتلفّت من حو لما للمرّة الأخيرة و كأنّ طفلتها ستظهر فجأة من خلف أجمة حزمة أشجار، وكأن كلّ هذا، الشُرطيون المنهمكون في أرجاء الحديقة، الأثرطة البلاستيكيّة الممدودة بين الأشجار، كلّ ذلك لا يمكن أن يكون هو الواقع، أحسّت كلارا
 بضع كللات، أنّا تبصر بالعين المجرّدة الرعب يغزو كلّ خليّة من جسدها. متشبّثة بذراع زو جها كِا، كانت ميلاني تستعيد للمرّة العاشرة

تلك اللحظات التي أفلتت من قبضتها، لحظات كانت تودّ بكل ما

 ابنها من الحديقة ليخبر ها أنه لا يستطيع العُور على شقيقته. قرابة الثانية والنصف صباحاحاً، وبعد جمع أولى المحاضر وجميع
 ولو ساعتين، هي على يقين بذلك، قبل التوجّه بجدّداً إلى مكاتب شارع باستيون.
لكن بدل أن تتمدّد، شغّلت حاسوباباوراحت تتصفّح الإنترنت، فعثُرت على (الاستراحة السعيدةها . كانت الصفحة الرئيسبية للقناة
 مقاطع فيديو نشرتها العائلة. وتحت كلّ منها يظهر عـين عدد المشاهدات،

 على عدّها. لا بد أنّ هناك مئات الفيديوهات لكات لكيمي ديور وشقيقها
 عينيها السوداوين الكبيرتين، (اطفلة صغيرة ظريفةه")، قالت لنفسها


أو ثلاثة اختارتهاعشوائياً.
خلال الليل القصير الذي أعقب اختفاء الطفلة، استيقظت كلاراعلى وقع جملةٍ عاودتها جليّة بيّنة. كان هذا يحصل لها بين الحين

والآخر، إذ توقظها فجأة كللات واضحة منتظمة، وكأنها تلفّظت با هي نفسها. وفي كلّ مرّة، كانت تلك الجمل المنبئقة من الحلم الم أو


في الساعة الخامسة وعشرين دقيقة، جلست في سرير هاوسمعت وسط صمت غر فتها تلك الجملة التي كانت هي نفسها تتلفّظ بها:

طفلة الستّ سنوات تلك اختفت في العالم، العالم المقيقيّ

 يتبع قواعد تجهلها تماماً.

اجتاح الهلع جسد ميلاني في أقلّ من ثانية، لاذعاً حارقاً، ثّمّ





 يكفي لكي تقول لنفسها الن أستطيع تحمّل ذلك".
 إعجابها ببرودة أعصابها أو شجاعنا متها. هذا الما المساء، هي التي تقف هنا، في صالون منزلما، متشنّجة متيبّسة عاجزا دون حتى أن تكون يد زوجها موضوعنا مونة على كتفها.
سيبقى مطبوعاً إلى الأبد في ذاكر تها صوت سامي تخنقه غصّة، وجهه الشاحب، أنفاسه المتقطّعة.

عمّت كلّ تلك البلبلة من حولها، أسئلة تكرّرت عشّرين مرّة،


 منتصف الليل، أجاب هو أيضا على أسئلة كثيرة، إلى حدّ يبعث على بِلى التساؤل إن لم يكونوا يشتبهون بأنه اقتاد ألـاد كيمي إلى مكان ما ما كا كان
 حتّى بذبابة، هي أدركت ذلك منذ الطرفة الأولوى، في اليوم الأوّل،

 إلى سريره، ليبكي. كان جالسآعلى الأريكة، ولم يستمر الأمر سوى

بعد كلّ تلك الحركة المائجة في المركز السكني، الكلاب وعمليات التفتيش ورفع العيّنات، غادر الجميع باستنناء ذلك الشّخص الذي سيبقى هنا، في منز لما، على ما شر مرحوا لهما، طالما أن


 يعتزمان تحويلها إلى مكتب وكانا يستخدمانيانها في الوقت الحانير الحـر



هاتفيهها، كان يتحتّم عليها إخطاره على الفور قبل الإجابة. أعطى العنصر تعلي|ته ثم انسحب، فتمكّن برونو وميلاني من تقاسم بعض الوقت، وحيدين في المطبخ، عاجزين عن النوم. عاود البرّاد

 وتخيّلت أنّا تتنفّس على طول سگّة، ففارقها الدوار. كان برونو جالساً على كرسيّ، ورأسه بين يديه، كانت تسمع من جديد مضطربة متقطّعة، أنين مكتوم.
في صباح ذلك اليوم، نهضا كا في كلّ صباح، غير مدركين أن ساعات السعادة والمناء باتت معدودة لهال، وأنه حياتها بحلور يلور المساء ستكون غرفت في كارثة عصيّة على الوصف. من كان ليتصوّر ذلك؟ لكانت أعطت أيّ شيء من أجل ألْ أن تعود إلى الوراء. بضع ساعات. بضع ساعات فقط. أن تقول لا. هذا كا كلّ ما فا في الأمر . (الا، لن تلعبا في الخارج". لكان ذلك الأمر الزهيد كافياً. أمر زهيد





 السّعادة، ففگّرت (لالا بأس لمّةٍ واحدة1)، وقالت نعم.

مرّة، مرّة واحدة، هل يعقل أن تهدم حياتهم؟ كان يترتّب على ميلاني أن تستوعب هولَ المدث. فهي في

 معناها لقاء جهود تكيّف مضنية. كانت تدرك كو بوضوح تامّ من دون أن يكون بوسعها التعبير عن الأمر، أن جزءءاً من المعطيات خارج

 على الأسئلة، وهذا بحدّ ذاته هائل .
أما الآن، فهي هنا، واقفة في المطبخ، وستستعيد في ذهنارينها تلك اللحظة مراراً وتكراراً، وتوسّل بأعلى صوتها إلى كيانٍ أعلى تسألُه ألّا تكون تلك اللحظة حدثت.

لكن لا بدّها في نهابة المطاف من البلموس. وريّاحتّا حتّى الاستسلام للنوم. وتقبّل فكرة اختفاء ابتتها.

## الفرقة الجنائية -

## اختفاء الطفلة كيميي


t.me/soramnqraa

الموضوع: عحضر أول جلسة استهاع إلى ميلاني كلو (زوجة ديور).
أجراها في • ا نو فمبر في الساعة • • ب • المفوّض س. المناوب
في قسم الشرطة المركزي في شاتني مالابري.

## (مقتطفات)

سؤال: تقولين إنك تركت النافذة مفتوحة لكي تسمعي
طفليك، هل كنت قلقة لأنّها في المنارج؟

جواب: لا، لا، هذا ليس صحيحأ تَاما... لم أكن أريد أن يدخلا في شجار. بعض الجيران يرفضون أن يلعب الأطفال في الحديقة لأن ذلك يثير جلبة كبيرة. عند كل اجتلاع للملّكين، تدور خلافات حول هذه المسألة، قصص نفايات مقلوبة وأزهار سُحقت تحت الأقدام. في مطلق الأحوال، أنا شخصيّاً أفضّل أن

يلز ما المنزل. هناك عادة ذلك الرجل، السيّد زور، مع كلبه الأصفر، إنّه يخيف الأطفال. لكنه ليس هنا حالياليا، يبدو آنّه أُدخل المستشفىى، وهذا من الأسباب التي جعلتني أوافق...
سؤال: بمعزل عن جيرانك، هل كان من الممكن لأحد أن يعرف أن الأطفال يلعبون في الحنارج؟
جواب: بصراحة، لا... أو بالأحرى بلى. لآنتينشرت ستوري.
سؤال: ماذا نشرتِ؟
جواب: ستوري. إنه فيديو قصير ننشره على إنستغرام . لا يدوم
 أن المنشورات من صور ومقاطع فيديو، تبقى بشكل دائم.

سؤال: ستوري، يعني قصّة؟
جواب: لا، ليس تاماً... إنها بالأحرى لحظات من الحياة اليومية نتشاركها مع بجموعة متابعينا، أي مع الناس النيا لـينين


 الحذاء الرياضي لكيمي لأن لدينا شر اكة مع نايكي، وعيّ وعلِّ بالتالي أن أعرض المنتجات، كال ترى، باختصار، إنها مسألة يصعب شر شـرا
بعض الشي\&...

سؤال: هل يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو هذه؟

جواب: نعم، لا تزال في حسابي على إنستغرام. بعد ذلك، تبقى عحفوظة في ملف (الأرشيف)، وأنا وحدي يمكنتي الوصول إليها. سؤال: في أي ساعة تحديداً نشُرتِ هذه الستوري التي تقولين فيها إن ولديك يلعبان في النارج؟ جواب: لم أعد أذكر ... على الأرجح قرابة الساعة v, iv أو

## سؤال: هل أن الذين يتابعونك يعرفون عنوانك؟

جواب: لا. قطعاً لا. أو بالأحرى بعضهم ربّبا، لأنّ الأخبار تنتشر، في المدرسة، في المركز السكنيّ، الناس يعرفون من من نحنيّن


 يعاملون بعضهم بشراسة، كها تعلم. أو أن الأهل يقولون ألون أمورآ ألما
 سامي، قالوا له أشياء شرّيرة، بل حتى فظيعة. منيّ منعته من غخالطتهمه، من الحديث معهم. لكن اليوم، لم تكن الزم مرة ذاتها لتا تلعب في في الحارج،

 لطيف... لذلك وافقت... (توقف بسبب البكاء/عدّة دقائق). أتعلم، أنا أذهب كل يوم بالسيارة بلملب ولديّ من المدرسة، أحضنهه| مثل دجاجة. لم يخطر لي أنه من الممكن أن يكصل أيّ

مكروه هنا، إنه مركز سكنيّ راقِ. ربـا جُرحت كيمي، أو سقطت في مكان ما، ربّا ينبغي مواصلة البحثي
 وفي الساعة 11 10 , جاء ابنك يخبرك أنه لم يكن بإمكانه العثور على

جواب: أجل، أعتقد ذلك. حين صعد، كنت نظرت إلى الساعة للتوّ وكنت على وشك أن أناديها من النافذة. نحن نسكن الطابق الثاني، وسمعت صوتيها مبانرة تحت النا

 فيه الفيديو على يوتيوب، وعلينا بالتالي إعداد ستوري لإنستغرام لنخبر أننا نشرنا الفيديو.

## سؤال: ما كان ردّ فعلك حين نّهك ابنك؟

جواب: نزلت على الفور . ناديت باسم ابنتي بأعلى صوتي في الحديقة، وفي كل مواقع المبنى حيث يمكن أن تختبئ. طرقتُ باب باب


كنت... كنت مذعورة تُماماً.
سؤال: تقولين إن (اعليك" إعداد هذه الستوريز، أو هذهالأشياء،
هل ثمّة من يطلبها؟
جواب: لا، لا، لا أحد. أنا من تلقاء نفسي، لأنتي أتولّى بنفي

تنظيم كلّ شيء، ما ينبني القيام به على يوتيوب، على إنستغرام، اللمألة تطلّب أن أكون حاضرة، هنا باك الكثير من العمل المترتب، وأنا من يدير كلّ ذلك. سؤال: كان عليك إذا تصوير ستوري للإعلان عن فيديو،

جواب: أجل. عادة، على قناتنا (الاستراحة السعيدةها، ننثر متطعي فيديو أو ثلاثة في الأسبوع. هذه الفيديوهات متطوّرة النـيرة جداً، وخصوصا منذ بعض الوقت، نتوم بعمل مونتاج حقيقيّ،
 تنذّي قناتنا على يوتيوب، القناة التي عرضتها علايكاكي، التي يتبعها هنسة ملايين مشترك. الستوريز أمر غتلف. إنيا إنا على إنستغرام، وأنشرها على مدى النهار لأتشارك ما نا نعيش. أروي ما ما نفعل، أين
 أيضا بالإعلان عن الفيديوهات الجديلة.... لا أدري إن كان الن هنا واضحاً، آسفة، إني متعبة... حين يصل زوجي، سيشرح لكم بشكل أفضل منّي.

سؤال: هل تحبّ كيمي تصوير هذه الفيديوهات؟ جواب: آه أجل، هي مولعة بذلك. أحيانا تتذمّر قليلا،، حين تكون متعبة، لكن الواقع أنّا مسرورة للغاية لامتلاكها هذا العا العدد من المعجبين، تصوّر ذلك، في عمرها...

سؤال: هل ترين أي سبب، سواء خلاف أو شجار، يبرّر أن تكون كيمي فضّلت الاختباء على أن تعود إلى المنزل؟
جواب: لا، لا إطلاقاً. ولا أي سبب. كل شيء كان يسير على
ما يرام.

## *

وصف الطفلة عند اختفائها:
ستّ سنوات.
شعر أشقر، متوشّط الطول، بجعّد.
الطول: 1 , , 1 متر، • r كلغ (نحيفة البنية).
سترة مبطّنة ورديّة بقبّة من الفرو الصناعيّ.
كنزة ورديّة فاتحة.
جينز بالي اللون بعض الشيء.
جوربان كحليّان.
حذاء رياضيّ أبيض.
غداة اختفاء كيمي ديور، لم تكن الساعة بلغت السادسة حين أعدّت كلارا الإرسال الأحراز التي جُمعت في اليوم السابق إلى
 حرّر محضرها مركز الشرطة في شاتني مالابري.

عند إعادة قراءة الوثيقة، انتابها شعور غريب. كان هنا هناك أمر ناقص. شيء كان ينبغي أن يُقال لكنّه بقي طيّ الكتمان. فكّرّ تليلاُ

واسترجعت في ذاكرتها ميلاني كلو. تلك المرأة كانت مذعورة، لا شكٌ في ذلك. لكن في وسط ذعرها، كان لديها أمل . أمل ضئيل،

 أن تصبح ثّمّ تبقى شرطية (أن تصبح شرطية -ثمّ تبقى كذلك-) كان مساراً اقترن بتعديل تدرييّيّ لطريقة تفكيرها. انسا انسل


 التفكير عكس المسلّات والمدس والانطباعات. ترصّد الغموض،
 كا لاحظت مرّات كثيرة. أحياناً كانت تعلّل نفسها بالقون القول إن هذا الانحراف المهني حكم على أي شرطي، لا مفرّ منه.
عند اختفاء طفل، تكون الحيوط العائلية دائما أول فرضيّة تُطرح. الملافات، الحسد، الميانة، خطط انفصال المالو أو هروب، كلّها دوافع للخطف ينبغي التبّبت منها. حقّقت عائلة ديور في السنوا المات المات
 ميلاني وزوجها الإقرار به. وهذا يمكن أن يبعث بعض الأفكار الألما لم
 التابعة للنائب العام م لم يكن السبب بجرّد الـلموف من هيجان إعلاميّ، بل إنّ نشر صورة لكيمي على نطاق واسع قد يخيف الخاطفين

ويحضّهم على التخلّص منها. وبالتالي، وبعد طول نقاش، فرض خيار التكتّم نفسه.

أقيمت قاعة الأزمة خلال الليل. قاعة (امسلّحة) كما يقولون،

 الجوار، وعُهد إلى فريق آخر بتولّيّ الشهوده، وكان المان فريق ثالث الث يعمل على المططوط الماتفيّة، ورابع يتناول كاميرات المرات المراقبة. كان ينبغي تسير كلّ عاور العمل هذه بشكل متزامن وبأسرع ما يمكن، ما ما
 من العائلة وتنقّلاتهم، ورصد كلّ أرقام الما الماتف الجوّال المريبة
 كاميرات البلديّة والمتاجر في المحيط. على أن يتمّ تقاسم المعلومات المات على الحادم بشكل آنيّ. كا كان العمل جارٍ على تشكيل فريق أخير مكلّف بتقصي أيّ تسريب محتمل على شبكات التوان الت اصل الاجتحاعي، والتدقيق في التعليقات الموجّهة إلى ميلاني كلو خلال
الأشهر الأخيرة.

أحيل الملفت إلى الفرقة الجنائية بسبب قوّتها الضاربة. فاللى قدرتها على تعبئة عشرات المحقّقين في ليلة، هي تجمع خبراء في شتّى المجالات. في الساعة الثامنة صباحاً، استُدعي رؤساء الأقأقسام وقائد الفرقة ومساعده ومأمورة الضابطة القضائيّة التابعة له إلى قاعة الأزمة الملاصقة لمكتب القائد. جلس الجميع حول الطاولة

الطويلة. في قعر الغرفة كانت تتوزّع حوالى عشر شاشات تنقل مباشرة صوراً من المدينة.

حيّا مدير الفرقة ليونيل تيري المجتمعين بشكل سريع. لم يكن المزاج يسمح بالاستفاضة في الكلام. كانت كالِّلِ المؤشّرات،
 كلّها علاماتٌ تشير إلى حالة الإجهاد التي يعاني


 بصورة الشرطة القضائية. كانت حياة طفلة في السادسة من العمر



 البحث والتدخّل الليل في منزل الوالدين، وسيبقى معها للإنـراف على أي اتصالات متملة مع الخاطفين، على أن تنضمّ إليه قبل الظهر اختصاصيّة في علم النفس مكلِّفة هي أيضاً مر افقة ميلاني كلو وزوجها.
في المتام، ذكّر المدير بمبادئ إدارة الأزمات: جمع أكبر قدر مكن من المعلومات، وتحليلها وتقاسمها. أصرّ على هـلى هذه الكلمة ألمة الأخيرة، مشدّدا على كلّ حرف منها. فالصراعات الصغرى ونـير بين

المجموعات أو بين الشنرطين تثير جنونه. وستعقد كلّ ساعتين اجتم|عات تقييم مرحليّ تسمح بإعادة ترتيب الأولويّات.
مكذا وُضعت محاور التحقيق الكبرى. نظر سيدريك بيرجيه
 ليلخَص الاستنتاجات الأوّلية التي خلصوا إليها بالأمس.
מالمبنى السكنيّ له مدخلان: مدخل للمشاة، وآخر للسيّارات. الأول يقع مبدئياً في حقل كاميرا مراقبة تابعة للبلديّة. قُدّم طلب


 ثلاثمئة متر ومصوّبة في الاتِّاه الآخر . ينبغي امتلالك جكهاز إلما إلكتروني للدخول إلى المرآب الواقع تحت المبنى (أ) و والمتّصل بالأقيبة وبحجرة النفايات. وهو لا يتّسع سوى لأربعين سيّارة، في حين يضمّ المّامّمّع
 الدّاخلة ولا الخارجة. سيزوّدنا الحارس خلالال النهار بقائمة


 اللّعب. المخطّطات التي وضعتها كلارا للمركز الميار السكنيّ والمدية ولميقة والأقبية والمرآب والشوارع المحيطة متوافرة على الخادما ماريا فيا يتعلّق بأولى الشهادات، قالت جارة إنها سمعت طفلاَ ينادي مستنجداً المند

العصر. جمعنا هذه العناصر مساء أمس، وتمّ استدعاؤها إلى جلسة استحاع هذا الصباح. ميلاني كلو كانت في منزلما، نافذتها مفتوحة، وتقول إنّا لم تسمع شيئاً. كان الوالد يتلقّى تدريباً فياً في ليون، عاد في الساعة 0 , 0rr، نعمل على التحقّق من جدول أعمالهبا. توقِّف سدريك برهةً، متبّتّاً من الاهتلام الاستينّائي المختيّم على

مستمعيه، ثمّ واصل:
(اسيعود فريقُ هذا الصباح إلى هناك لاستكال معاينة الجوار. وزّعنا بالأمس عدداً من الاستدعاءات، وسيحضر اليوم إلى هنا عدد من الجيران لنستمع إليهم. نميل حاليا إلى فرضية عمدألئلية خطف في سيّارة في المرآب. هناك نفقد ألثر الفـر الفتاة، بعد تأكّد مرورها من حجرة النفايات. وبها أنّ لا أحد رآها تخرا تخرج، ليس من المي المستبعد


 الحسد والضغائن. سيتمّ الاستلمع كذلك في الطابق الرابع إلى اله




 ما يبدو. يتعلّق الأمر يفتى في المانمسة عشرة من العمر يسكن في

اللبنى. وانطلق منذ ربع ساعة فريق لتوقيفه وتفتيش منزله. أُقر بانّنه بالتظر إلى السياق العام يبدو الأمر أبسط من أن يكون جديّانّا. دخل أحد رؤساء الفرق قائلاً: اقد يكون الشركاء في مكان
آخره.

الا أرى الأمر مقنعاً كثيرا. إذا صحّ ذلك، فنحن لا نتعامل مع محرفين حقيقيين. من جهة أخرى، قدمت كلارا اطلباً إلا النيابة

العامة للتنصت على هاتفَي والدي كيمي ديور".
التفت سيدريك إلى كلارا ليرى إن كان لديها عناصر تودّ إضافتها، لكن قبل أن يتسنّى لها الإجابة، عاود ليونيل تيري الكانلام
(احسنا، نلتقي هنا بعد ساعتين لإحاطة جديدة!).
علت همهمة موافِقة، بدأ المواء يتسرب من الممرّ عبر الباب
حين تولّت كلارا الككلام.
(من يشّاهد مقاطع الفيديو؟".
نظر سيدريك بيرجيه بحيرة إلى مأمورة الضابطة القضائيّة.
„اتعنين التعليقات؟ قلنا للتوّ إن لدينا فريقاً....".
قاطعته: الا. أعني مقاطع الفيديو بحدّ ذاتها. ما يفعلون على يوتيوب ويكسبون منه كل هذا الثراء وهذه الشهرة. والسبب خلف هذا النجاح........

لم يكن سيدريك بيرجيه من النوع الذي يدع أحداً يباغته.
أأنتِ طبعاً. أرسلي الأحراز وتوليّ أمر ذلك. ولا تانسي أن تقولي

في ظروف غتلفة، لكان الجميع ضحك، بمن فيهم كلارا.
في تلك المالة المتأرجحة ما بين النوم واليقظة التي قضت فيها





 الصلاحيّة عثرت عليه في خزانة الأدوية.

في تلك الحالة المبهمة، من اللحظات التي عاودتها بانقشاع

 الفترة، كانت ميلاني لا تزال تصوّر في صالون الون منزلما. شر حت لكيمي أن عليها أن تنظر إلى العدسة، منل السيدال الأحوال الجويّة. لم يكن من السهل على فتلي فتاة صغيرة بعمر ابنتها أن

 تخاطبه هو. فالمدف أن يكون بوسع كل طفل وكلّ فتى منحين فوق

جهازه اللوحي أو حاسوبه، أن يتصوّر أن كيمي وسامي يقييان معه علاقة فريدة. وحرحاً منها على إنجاز المطلوب على ألى أفضل

 استوعبت كيمي التعليات. وما هي إلّا بضعة أيام، حتى بات
 البداية، لم تكن ميلاني تظهر في مقاطع الفيديو ـ كانت توجّه ولديها

 النصوص، وتكرّر المقطع عدّة مرّات إذا تطلّب الأمر ذلك. كانِئر كانت تريد أن ترضي أمّها، أن تنال تقديرها
بعد بضعة أسابيع، سألتها كيمي: (وأنتِ؟؟ لا لا تأتين إلى الأمام معنا؟".

ابتسمت ميلاني نمّ اقتربت منها:
"الأنك أنت الأجمل يا حبيبي".
أصرّت كيمي بوجوم:
"هل أنت خائفة؟").
(لا، أبداً. مّمّ أخاف؟".
"من أن تُبسي".
|سأُحبَس أين؟ه.
أشارت كيمي بإصبعها إلى الشاشة. ما الذي كانت تعنيه بالضبط؟ الا تعرف ميلاني. لطالما كانت غيّلة ابتتها واسعة، ولم يكن من النادر أن تراودها كوابيس.
(الا طبعاً حيبيتي، لا أحد عبوس في الداخلهل،
 أن تكتشف كيمي أمام الكاميرا لعب ادوولي كوينز، المديديدة، أنخذ سامي يبكي لأنه لم يكن يشارك في التصوير الـي لم الم يكن من المدكن



 بوضوح أن تقوم فتاة باكتشاف اللعب وعرضانها كيمي من شقيقها الأكبر وأحاطته بذراعيها كا كانت لتفعل أمَ للاذا لم تكن تستحضر سوى تلك اللحظات الدزينة، في حين كان هناك مواقف كثيرة ضحكوا فيها الما؟ الحقيقة أنّ السنوات الأربيع الأخيرة كانت مليئة بالمرح والمتعة. ارالاستراحة السعيدة الميا كانت هديتها لأسرتها هديّة أضفت بهجة علي حليا حياتهر.
 وتوجّهت إلم غرنة ابنها بدون أن تحدث صوتاًا. وجدت سامي

عمدّداً على ظهره، مسرّع العينين، وقد سحب الغطاء عليه حتّى ذقنه. اقتربت من السرير، جئت على البساط وأخذت تداعب جيبينه. بدا وجهه وكانّه ينفرج تحت راحة يدري يلها.

لم تجرؤ ميلاني على التفوّه بكلمة، خشية أن يفضح صوتها جزعها.

بعد بضعة ثوانِ سألها: (هل تعتقدين أن كيمي ستعود؟؟).
|"أجل، بالتأكيد حبيبي".
انتظر دقيقة، ثم أضاف:
(هل تعتقدين أن ما حصل كان بسببي؟".
الا يا حبيبي، أبداً. لا ذنب لك إطلاقاً. أنت شقيق أكبر طيّب

> جدّآ4.

لم يعد بوسعها قول المزيد. بدأ صوتها يتهّج. لامست وجنته مرّة أخيرة تمّ نهضت بصمت.

وجدت في المطبخ برونو والمفاوض من فرقة البحث والتدخّل

 ونهض الرجل الذي نسيَت اسمه، تاركاً ها الكرسي. (اعلينا إذا أن نتحمّل هذا الرجل طوال النهار")، قالت لنفسها
وهي تنهار جالسة.

لم تكن واثقة بأنها ستقوى على ذلك. أن تأكل وتشرب ماء. أن تجيب على أسئلة مراراً وتكراراً. أن ترى اختصاصيّة علم النفس.
أن تقود سامي إلى الفرقة الجنائية ليأخذوا إفادته. أن تتخطّى هذا النهار.

# الفرقة الجنائية - 

## اختفاء اللطفلة كيمي

## الموضوع:

مضر جلسة الاستم|ع إلى سامي ديور.
أجرتها في 11 نوفمبر أود ج.، ضابطة الشرطة في فرقة حماية
القصّر، بمساعدة نيكول ب.، اختصصاصيّة علم النفس.

## (مقتطفات)

سؤال: هل يمكنك أن تحكي لي لعبة الغمّيضة تلك التي اختفت أثناءها أختك الصّيغيرة؟

جواب: حسنا. . كانت تلك ثالث جولةِ، و كان دوري أن أفتّش عنهم. بدأت العذ، ثم عندما اقتربت من الرقم ثلاثين، استدرت




لا أحب الذهاب إلى هناك. تـّمّ أكملت العدّ حتى ثلاتمئة مثلم قرّرنا.
 صحت (ثالاتمئة) وبدأت أبحث. في المديقة، وجدت المدت على الفور ماييفا التي كانت خلف الألعاب الحنشبيّة، وبعدها رأيما رأيت بِن الذي
 سيمون لأن الوقت كان متأخراً قليلاً، ماييفا هي التي وجدئته، كان
 عندها نزلنا جميعاً إلى حجرة النفايات، لكنّها لم تكن هناك.
سؤال: ماذا خطر لك حينئذ؟

جواب: قلت لنفسي إنها وجدت خباً جيّداً.
سؤال: وأين خطر لك أن تكون؟
جواب: تحت سيّارة في المرآب، لأنه يمكن الذهاب إلى هناك



أمّي...
سؤال: وذهبت إلى المرآب؟

 نجدها. لم أكن أريد البقاء طويلاً لأن أهلنا لا يريدون ألا أن نذها الِّهبا إلى المرآب، هذا خطير جداً.

## سؤال: وبعد ذلك ذهبت تنبه أمك؟

جواب: نعم.

سؤال: كنت خائفآ على شقيقتك الصغيرة؟
جواب: نعم. بدأت أشعر بالخوف لأنها بالعادة لا تُحسن
الاختباء.
(...)

سؤال: قلتَ لي إن كيمي كانت توستخ يُيابها عن قصد أحياناً،
هل تعرف السبب؟
جواب: حسناً، مثلاً حين نصوّر فيديو، الأربعاء أو الجممعة عند العودة من المدرسة، أو الأحد، تقول لنا لنا أتيّي دائما أي ثيابي
 حسنأ،، تلطّن قميصها أو فستانـانها ببقعة كبيرة قبل أن نبدا نبدأ بقليلـ

 تتظاهر كيمي بأنها لا تسمع حين تناديها أمّي لتصوير الفيديو. سؤال: لماذا تفعل كيمي ذلك برأيك؟
جواب: حسناً، لا أعرف... لها أطباعها. مثلاّل لم تعد تريد أن تلعب حين لا تعجبها اللعبة، لا تريد معاودة التصوير حين نصوّر ولا تقول الكللمات الصحيحة، لم تعد تريد التنكّر بزيّ أميرة، لا تحبّ ملكة الثلج في حين أن أمّي مولعة بها. أحياناً تقول إنها متعبة،

إنّا لا تريد أن تفعل شيئأ، أو إنا سئمت كلّ ذلك... عندها لا
تكون أمّي راضية.
سؤال: وماذا تقول أمّك حين لا تكون راضية؟
جواب: تقول إنه ليس أمراً لطيفاً أبداً أن نفعل هذا. إنّا



 يكونوا مكاننا، كما أنّا نحن الأوائل الآن، المفضّالان بين كلّ أطنا أطفال فرنسا على يوتيوب، مفضّلان أككر من ميليس وفتيانتازيا، ألكثر من من أطفال (نادي الألعاب"، أكثر من ليام وتياغو من ألئ (اعصبة الدمىى"، نحن تخطيّاهم كلّهم الآن. عندها تقول أنمي لكي لكيمي أن تذهي وتبدّل ملابسها بسرعة، وإلّا لن تظهر أبداً في أيّ فيديو نصيو نصوّره، وستكون هي الحاسرة، ولن يَبّها أحد بعد الآن.

كان توم برينديسي فتى في الخامسة عشرة، وحيد ابويه، وهما
 السرير، فييا كانت والدته غادرت للتوّ إلى حكلّ الأزهار، واقتيد

 ماية القصّر. كانت صيغة أوليّة للمحضر حرّرتها المحققة متوافرة على الخادم.

علم الفتى باختفاء كيمي ديور في اليوم السابق قرابة الساعة اللسابعة مساء، بعدما لفتت انتباهه الحركة المحمدومة ذها الحديقة. لم يأخذ المسألة بكثير من الجديّة إذ كان على قناعة بأن الفتاة غختبئة، فخطر له أن يخيف والدة كيمي ويِعلها تعتقد أنّا عمليّة خطف. أقام حساباً على إنستغرام بلمحة بصر ووجّه لها الرسالة (الطفلة اختفت. .. صفقة لاحقاً)، لم يقدّر خطورة أفعالم باله، واعترف إِ على ضوء الأحداث بأنها كانت مزحة سييّة. حين أدرك أنّ الفتاة
 إن كان الفتى أبدى ندماً صادقاً، فهو لم يِفِِ في المقابل بغضه ليلاني كلو. ففي مخر الاستحاع، ترد جمل مثل "(تتلاعب بهط منذ البداية) أو كذلك (اتستغل ولديها لكسب المال لنفسها، وهذا ليس رأيي وحدي". حتى إنه سعياً لفضح العار والإذلال اللذين تفرضهها ميلاني كلو على حدّ قوله على ولديها، أطلق توم برينديسي
 رواجاً واسعاً. لم يكن والداه المنشغلان في المحلّ، على علم إطلاقاً بالجدل الذي أشعله ذلك على شبكات التواصل الاجتهاعي، بين من دافع عن كيم وسام ووالدتها، ومن استنكر وتيرة نشر مقاطع
 الوسم مفعوله، لكنّ البعض استغلّ الثغرة التي أحدثها ليستهزئ بالولدين، وخصوصاً سامي، وهو الو ما أسف له توم برينديسي. لم يكن يحبّ تلك المرأة، وأراد أن يفزعها. قال إن ثمّة محتويات كثيرة على

يوتيوب تندّد بـ(!إلاستراحة السعيدة") وبــا(فريق الحافلة الصغيرة")،

 تندّد بمخاطر يوتيوب وانحر افاتها. هاجم فارس النت مراراً قناة
 توم برينديسي يعتبر نفسه بمثابة تلميذ له.

بعد بضع ساعات قضاها في الباستيون(1)، وتلقّي عظة شديدة اللهجة، أمره سيدريك بيرجيه بالعودة إلى منزله. نظراً إلى سنّه، وُضع في الإقامة البِبريّة في الوقت الحاضر التفاصيل في جدول أعماله وفي القرص الصلب في حاسوبه تتطلب التبيّت منها، فإن قائد المجموعة كان يستبعد ضلوعه فعليّاً في اختفاء كيمي

قضت كلارا النهار في إمام استنتاجاتها وإرسال الأحراز إلى غختلف المختبرات، ولا سيّا دمية كيمي المفضّلة التي كانت الطفلة الـة تناديها (ادودو وسخةًا، آملة أن يتمّ العثور عليها على آثّار حمض نوويّ غريب عن العائلة.

غالباً ما كانت تعمل على جر ائم قتل . كانتاستنتاجاتها تستغرق
 قد يتطلّب وقتاً طويلاْ، شهوراً أحياناً، بل ريّها سنوات. كان الموت (1) الباستيون هي التـمية في فرنسا لقر المديرية القطاعية للثرطة القضائية، نسبة إلى الشارع الذي تفع فيه مكاتبها.

نقطة الانطلاق في بحثها. الموت هو واقع، معطى، ثمة مأساة حصلت، مأساة تستوجب العقاب، لكنّ العقاب أبداً لن يبري

الضّرر.
هذه اللرّة لديهم القدرة على تغيير بجرى الأمور . هم، وليست هي. أحسّت بنغسها لأول مرّة عاجزة. مسمّرة بلا حراكـ الا فـر فبعدما أنهت استتتاجاتها، لم تعد في خطّ البجبهة الأوّل. الآن يتحتّم على كلارا الانتظار . والانتظار بدا لها مستحيلاً. حتىى لو أن كل كل مرحلة
 بعد فارق زمنيّ، وحتّى لو آنه لا يمكن أن يفوتها أدنى شيء، كا كانت كلارا تبغض ذلك الشعور بالجمود. كلّ ساعتين، بات اجتلاع الإحاطة يعقد بدونها في قاعة الأزمة في نهاية الرواق.
لحسن حظّها، كانت تشغل المكتب نفسه مع سيدريك، وهو اعتاد أن يتقاسم كلّ شيء معهاه كا كان يمبّ الاطلّاع على آرائها وردود فعلها، وغالبآ ما يعوّل على حدسها وبالتالي، كان كلّم عاد من قاعة الأزمة، يروي ها ما ما جرى. على مرّ الساعات، اتضحت الأمور . تبيّن أن المرأة التي قالت إنها سمعت صراناياً، هي صمّاء. ومن الواضح أن مستوى صوت تلفزيونها الاعتيادي لا يسمح لها بسلماع أي" صوت قادم من المارج. في المقابل، بين الشهادات

التي تم الاحتفاظ بها، ثُمّة شُخصان قالا إنها شـاهدا حوالى الساعة
 سكّان المبنى (أ) كانت تترصّد عودة ابنها من النافذة أنها لاحظت السيّارة لأنها ترددت في الوجهة التي ستسلكها. كا أفاد أستاذ

 يقود السيّارة وكان وحيداً فيها. أما وفق الأستاذ، فكان هناء الك امرأرأة


 للنّظر، لكنّه كان يطمئنّ لنبرتها الشُموليّة.
أُنجز تحليل تسجيلات كامِرات المراقبة التي تغطي مدخل المشاة على وجه السرعة. كان ثمّة أمر مؤكّد، وهو وهو أن الطفلة لم تمرّ من من هناك. وبالتالي، بقيت فرخيّة عمليّة خطف في سيّارة هي المرجّحة، ما لم تكن الفتاة متتجزة داخل المجمّع السكنيّ، وهو أمو أمر لم يكن من من الممكن استبعاده في تلك المرحلة لعدم تفقّد كلّ الشققة. بعد الظهر، عاد سيدريك إلى المكتب أقلَ إحباطاً بقليل بعد
 تكن عائلة ديور محطّ إجماع وكانت الشائعات منتشرة. (إنّني واثق من أنّ ذلك سيعجبك"، أعلن ها. رفعت كلارا حاجبيها متلهّفة.
"ايدلو أن عائلة ديور تعيش في عزلة، لنقل إنّهم لا يخالطون كثيراً. في البداية، كانوا يشاركون في حفلات البير الجيران، في اللقاءات

 تزال تصاميم في التسعينات، كان المشروع العقاري يعتبر على قدر من الفخامة. قبل سنتين أو ثلاث سنوات، اشتر الترت عاي عائلة ديور الشفة الصغيرة الملاصقة لتحويلها إلى إستديو تصوير. يقول البئ البض إنهم لن يبقوا هناك. ميلاني أصبحت متعجر فة، ولم تعد شاتني مالالابري
 بجدف العيش فيه ذات يوم. وردنا كلام أيضاً عن شقّة في المبلـ، أقرّ لك بأن الناس يبدون مطّلعين بشكل جيّد. منـي سنـي سنتين، لم يعد

 يُقال في تصوير مقاطع الفيديو تلك الشهيرة. قبل بضعة أشهر، سرت سرت شائعات على الإنترنت وفي الميّ في آن، بأنّ سامي تعرّض للتنمّر ـيرّ كان أطفال يسخرون منه ويعنّفونه، يُقال حتّى إنّهم ابتزّوهو ي يبدو أن




 المشتركين، إنّه مولعون بها. يبدو أنها توقّع صوراً أكثر من شقيقها

خلال توزيع الإهداءات، وأن المعجبين يتهافتون بأعداد أكبر عليها لالتقاط صور سيلفي. الاستطراد من هنا والتصوّر آنه أراد التخلص التص
 إلى أي مدى يمكن أن يصل البعض في تلميحاتهم. الأمر الأكيد، أن

لا أحد في المبنى السكنيّ يجهل من هم وما يدرّ ذلك عليهم.
غادرت كلارا الباستيون في حوالي الثامنة مساء. وكا في غي غالب
 الحطّ rا ـ كانت بحاجة إلى التقاط أنفاسها. فيا كانت تتقدّم بخطى سريعة، خافضة نظر ها ما، مستعرضة في في
 الاتجاه المعاكس ليدعها ترّ.
"كم عمرك؟؟ بادرها وكأنه يخاطب طفلة. تسمع في الشارع كلاماً غريباً عجيباً، سخيفاً أحياناً، وأحياناً أخرى يكمل دلالة. سبق أن اختبرت ذلك. كارع كار كام لا بدّ من تقبّل
 تائهة، وكانّه يعاني اضطرابات نفسيّة، ليسألها (بربّك، أين أهِلك؟؟
 عند صندوق المحاسبة في متجر، بادرنها المرأة بنبرة لا تقبل المزاح: (أنت ترين من خلال النفوس") كانت تتساءل دائماً في مثل هذه المواقف إن كان ثمة فيها ما

يكث الآخرين على التطفّل أو التعليق، أم أن هذا النوع من المواقف يكصل للجميع، ويتكرّر معها بمجرّد الصدفة الصّة
في العتمة، كان الآخرون يخالونا من بعيد فتاة مرن مراهقة. أو طفلة. وعندما يقتربون، يكتشفون امرأة بالغة مهمومة العينين. في الثالثة والثلايثن من عمرها، كانت تشعر أنها في منزلة بين
 في السادسة، هي طفلة صغيرة. صغيرة وهشّة للغاية ونية. في الصور التي وفّرها والداها، يمكن رؤية وجهعا النضر، ملاكعها المّتّقة، عينيها الواسعتين مثل عيون شختصيّات رسوم المانغا. اختفاؤها يضع يضع

 ولو مرّة على الأقل (اماذا لو حصل ذلك لي؟؟).
حين كان توما لا يز ال يقيم في باريس، سألهامرّة فيّا كانا يمشيا يميان جنباً إلى جنب إن كانت تفكّر في أن تكون لها حا حياة عائليّة يوماً ما. تلك كانت الكلمات التي استخدمها، وابتسمت لذلك التعبير، لا لا



 قادمة، كان ذلك نقطة ضعف، خطار خطوة طائشة عدلت عن الإقدام عليها. ثمّ إن الأطفال على غرار الأهل يموتون، هي تعرف ذلك

حقّ المعرفة، ولا تريد أن يكون لها أي دخل شخصيًّا في قصّة من
 تلك الشقَّة تحت السطح حيث كـي كانت تشعر بنفسها قويّة ومتحرّرة للغاية، ومرغوبة، ولمحت للحظة ظلَّ خاطرِ فِ في عيني توما. لم يكن لوماً، ولا حتّى خيبة، بل ربّا بداية مسافة. واصلت كلارا طريقها من دون أن تجيب الرجل الذي بادرها. عندما وصلت إلى حيّها، توقّفت عند متّجر صغير لشر اء بعض الطعام، العبوة أو علبة، قالت لنفسها، أيّ شيّيء يكفي أن أنير أزيل الغطاء
 المنعلين، ولو أنها ليست مطلّقة، وعزّاب المدن، رغم أنّا تطبخ في الظروف מالعاديّة). فور الوصول إلى شقّتها، استحمّت، بدّلت ملابسها، ثم شُغّلت حاسو.با المحمول. كان الليل بكامله أمامها، وكانت تريد أن تفهم.

## الفرقة الجنائية - FIT

## اختفاء الطفلة كيماي ديور

وصف (من حيث النوع) لفيديوهات قناة (الاستراحة السعيدة"
المتوافرة على يوتيوب.

## فتح العلب

(ما يصل إلى عشرين مليون مشاهدة)
يقوم الشقيق والشقيقة، جالسين عادة جنباً إلى جنب، بفتح علب (مفاجآت) وكأنّا أتتها من السلاء.

يرشدهما صوت ميلاني اللعوب والمندف خطوة خطوة في عملية


 بلوحتي التحگّم، هذا رائع فعلاً!".

يبدي الطفلان إعجابها وفرحتهل|. اآه! كم أن هذه العلبة
كبيرة!")، ((هذا هائل، لا يُصدّق!"٪، (اواو!).

بعد الانتهاء من فتح العلب، يقوم كيم وسام باختبار الأدوات أو ألعاب الطاولة أو ألعاب الفيديو.

من العبارات التسويقية التي يكرّرها سامي (هذا جنون!". من العبارات التسويقيّة التي تكرّرها كيمي „لا أصدّق! ॥.
كان الملل يتّخذ أشكالاً عجيبة، يتخفّى. الملل يختبئ، رافضاً الظهور بو جهه الحقيقيّ. عند ولادة سامي، وبعد انقضاء الليالي المتقطّعة ما بين إرضاع الطفل وصحواته المتكرّرة، وفي حين بدّلت تسريكة شعرها وخسرت بعض الكيلوغرامات واستعادت لياقتها البدنيّة، باختصار بينها بدا أنّ حياتها عادت إلى ما ما يشبه وتير وتيرة اعتياديّة، أخذذت ميلاني كلو تبكي. كان هذا يمصل لها لا في في غالب الأحيان في الصباح، بعد دقائق على رحيل زو جها. لاحظت أن حياتها تجري وفق تعاقب رتيب يخلو من المفاجآت. كان ذلك يطمئنها بصورة عامّة، لكنه يبعث فيها في بعض اللدوار، غثياناً. في الساعة الثامنة، كان برونو يلعب مـب قليلاك، وفي الثامنة وخس أو عشر دقائق، يلقي نظرة إلى ساعته،
 ويصفق الباب خلفه. عندها يتملكها إحساس بأنّ جسدها يها يهوي الميا في الفراغ، لم يكن الفراغ الكبير، بل ما يشبه ثقباً بائساً غنفيّاً داخل انِل شقّتها. كانت تحاول بدور ها أن تلهو مع ابنها الذي كان يبدي ولعاً

بدمى الأصابع المتحرّكة، ثمّ تَدّده في سريره المحاط بقضبان ليأخذ قيلولته الصباحيّة. بعد ذلك، تعود ميلاني إلى المطبخ، تزيل بقايا
 على كرسيّ وتبكي حوالى عشرين دقيقة. لاحقاً خلال النهار، يصدف أن تبقى واقفة بلا حراك في الصالون، مدلّية ذراعيها. حين يكون الطفل نائما أو يلعب وحيداً في كرسيه أو روضته المسوّرة، كانت تقف هناك؛ مسمّرة بلا حراك أمام الما النافذة، لم تكن تنظر إلى المنارج، لا تنظر إلى أي شيء، أو ربها إلى ذلك الامتداد
 الوقفة، متجاهلة الأصوات القادمة من المارج، رنين الهاتف أو صراخ سامي الذي يحاول لفت انتباهها. كان ثمّة في ذلك الشُرود إحساس في غاية العذوبة، وكأنّا عائمة، إحساس أقرب إلى الهنا الهناء، تجد صعوبة متزايدة في اللخروج منه. أحياناً كانت تحمل سامي إلى الحديقة الصغيرة، لكن حين تصل أمام البوابة الحديد، تعدل عن الدخول. لم تكن تقوى على التحدّث إلى النساء الأخريات، نساء الـواء
 حوض الرمل القديم. لم تكن لديها رغبة في التلهمي مع مـ ما يميط
 السير بخطى متسارعة، دافعة أمامها عربة الأطفال التي كانت
 كانت تمضي حتّى منتزه سو، فتجوب مكرّاته حتى هبو ط الليل، بـحثّا لمّا عن نشوة تملا ذلك الفراغ المروّع.

قضهت ميلاني كلو قسهاً من فترة حملها تشُاهد "املائكة تلفزيون الواقع". حقّق الموسم الأوّول من البرنامج الذي تم بيّه خلال شتا شتاء r-11 على إحدى شبكات التلفزيون الرقمي الأرضي، نجاحاحاً كبيراً. اختار الإنتاج لفذا البرنامج الجلديد متبارين سابقين في برامج تلفزيون الواقع، تعرّفت على الفور بينهم إلى ستيفي، أحد أبرز و وجوه الموسمـ الأوّل من "الوفت". لم يعد ذلك الفتى العشرينيّ البلاتينيّ الشعر الذي رأته في كلّ حالاته، يضحكك ويبكي، بل واصل حياته وتقدّم في السنّ. أمّا الآخرون، فوقع الحيّار عليهم بسبب أدائهم الملفت في "(لوفت ستوري") أو "ليل دو لا تانتاسيون")، وكلّها برامج طبعت الِّه شباب ميلاني ولم تفوّت أيّاً من حلقاتها. مارلين، سيندي، ديانا، جون دافيد، تعرفهم جميعهم. سنحت هـم تلك الفرصة مرّة مـر أولى،
 ثانية، مناسبة لمواصلة مسارهم المهني أو توطيده. أمّا هي، ميلاني من (اموعد في العتمة)"، التي كان ظهور ها أقصر من أن يترك أي أيّ أثر، فلم يأت أحد بحثاً عنها. لم يعرض أحد عليها أن تذهب إلى تلك الفيلا الرائعة في بيفرلي هيلز (امن أجل أن تحقّق حلمها وتصبح شـهيرة)". فذلك كان وعد (الملائكة)". هي لم تخطر في بال أحدى، لأن الجميع

حصلت على فرصتها، وأهدرتها. حين كانت تستذكر تلك الحلقة، وهو النعبير الذي تستخدمه ويتوافق جيّداً مع تصوّرهـا لحياتها هي نفسها، حياة تودّ لو تكون مقسومة إلى مواسـم بالمعنى

التلفزيوني للكلمة، تتجزأ بدورها إلى حلقات، رغم رتابة لا يمكن إنكارها، حين كانت تستذكر الملقة إذآ، كانت تعتبر أنها فشّلت.
 بالدواعي الاقتصاديّة أو متطلّبات النظام الذي كاني ولوجه. لا. لا يمكن أن تلوم سوى نفسها. تركت القطار يفوتها. بعد عيد ميلاد سانمي الأوّل بمدّةٍ قصيرة، وعملاً بنصائح برونو الذي كان يجدها حزينة بعض الثيءء، فتحت ميلاني صفحة
 في فرنسا وكل أنحاء العالم، وحان الوقت لتنضّمّ إليه. حتّى لو لم لم يكن لديها العديد من الأصدقاء، فهذا سيمكّنها من القيام بلقاءاء التِات
 للمنزل ولابنها، ولا بدّ ها الآن من الانفتاح على المارج.
بعد وقت تصير، لم تعد ميلاني تبكي في الصباح، أو تبقى في
 استراحة، مناسبة للدخول إلى صفحتها. أقامت علاقات عات راحت تنتر صورآ، تعليقات، تضع لايكات على صون صور وتعليقات

 خاضت مناقشـات مع أمّهات أخريات، تبادلت نصائح ووصصفات
 أنّا وجدت مكاناً لها في العالم، مكانا يكون لها وجود فيه.

في صبيحة أحـد الأيّام، "رشّحتها") واحـدة من صديقاتـهـا
 الولايات المتحدة، موضوعه متعة الأمومة. كان المبدأ بسيطاً: عليها أن تنشر على شبكة التواصل الاجتر الاجتاعي أربع صور تعبر عّامّا

 مكتنز المدّين، فوجدت ميلاني الفكرة رائعة. كا أنّا تستحقّ فعلاً لقب (أمَ خارقة")، بعد كلّ ما تتكبّده من عناء المناء للتقيّد بالتعليفات

 أنّا توحي بسعادة الأمومة: صورة لما على الشّاطئ التقطها برونو أثناء هملها وسط نور رائع عند العصر، وحي وصورة لسامي
 صدرها مَّالة الأطفال فيها سامي مستغر وألواً في النوم فاغر الفمر. وأخيرا، صورة حديثة يبتسمون فيها ئلانتهم هائئين، جالسين مثل الئل
 فكانت الصور تشگّل لوحة متناغمة تحمل تدرّجات اللونين البنيّ والبنفسجيّ. تلقّت الكثير من التهاني.
منذ ذلك اللين، راحت ميلاني تنشر بانتظام صوراً لسامي في صفحتها على فيسبوك، صوراً تحصد عددا متزايداً من اللايكات وتعليقات المديح مع ابتكارها مشاهد وديكورات جديدة لتضع

طفلها في الواجهة. لم يكن غياب أي رغبة جنسيّة لدى ميلاني تجاه
 تودّ مارسة الحبّ معه. وجدت في المبا يلنتديات شهادادات كثيرة لنساء
 المرمونات، أو استنفاد الحياة الزوجيّة، أو استنلار كل الطاقاقات في دور الأمومة على حساب دور المرأة ألما أو رتابة الحياة اليوميّة.... وكانت تُعرض حلول يختلفة بحسب اختلاف طبيعة المشكلة، جميعها مدعومة بشهادات: قضاء عطلة نهاية الماية أسبوع معاً، ارتداء ملابس داخليّة مئرة، زيادة الوقت المخصّص للعلاقة الجنسيّة، استشارة اختصاصي في الجنس، اتخاذ عشيق.
وفي جميع الحالات، يرد التذكير باتنه (مع الأكل تأتي الشهيّة) . حين حلت ميلاني من جديد، اضطرّت إلى البقاء مدّدة





 الولادة. لكنّها تابعت التواصل على الشبكة الاجتتاعيّة، بحثناً عن
 أنضل أنواع مقاعد السيارة، مشكلات الأسنان الناجة عن

استخدام المصاصة لفترة طويلة، أو مواضيع أخرى متباينة الأهميّ،



 هي تحلم بعالم من التضامن والتبادل، عالم تكون ملكته. قبل ذلك بعشرة أشهر، بعيد تقاعد والدها، غادر والدا ميلاني وسط المدينة للإقامة في منزل في الضواحي، كيلومترات من لا روش سور يون. لم يكن البيت فسيحاً، لكنّ


 ابن وسيط تأمين وهو نفسه وسيط تأمين. نادراً ما ما كانت والدين ميلاني تأتي إلى المنطقة الباريسيّة، وباتت زياراتها نادرة أكثر بعدما أنجبت ساندرا ثلاثة أطفال في أقل من سنتين: توأمان ألمان أولاً، ثم
 بالسعادة، ينشران صوراً كثيرة لأحفادهما على فيسبوك. صور حافلة بالألوان والبهجة، التقطت حول حوض البرا السباحة أو في
 كانت المنشورات تُظهر جلّين مثاليين، مفعمين بالحيويّة، حاضرين الحين في حياة أحفادهما، لديها متّسع من الوقت للما. لكتّها للأسف لم

يعرضا مرّة على ميلاني استضافة سامي، بحجّة أنه كان يتشاجر مع كيليان، أحد ولدي ساندرا. الحقيقة أن كيليان كان طفلاً ماكراً آ متسلّطلاً. رغم ذلك، كانت ميلاني تِتنع عن التطرق إلى المسائل بهذه الطريقة الفجّة. على مدى ثلاث سنوات، لم يستقبل والداها ابنها سوى مرّة واحدة، أثناء عطلة نهاية أسبوع مطوّلة، تشكيّيا بعدها بألن سامي كان يتذمّر من الطعام ولم يكن يبدو فرحاً. لم يعاودا الكرّة بعد ذلك. كان ذلك انتصار جديد لنشقيقتها. لطاللا حقّقت ساندرا تطلّعات والدتها، في كل المجالات وعلى كلّ الجبهات. فهي كالـو
 حين تتغيّب المعلّمة، وتتولّى أحد الأكشاك خلال احتفال المدرسة،

 كانت شقيقتها ماهرة، سواء في الحياطة أو خبز الحلويات، وصو الحو لألا
 على أفضل وجه. وإضافة إلى كلّ ذلك، بقيت هنا

 ميلاني تبدي دائماَ فرحة أكبر لرؤية شقيقتها. كان بجرّد تباين غير
 لكن لم يكن بوسع ميلاني تجاهل هذا الفرق في المعاملة، هذا القا القدر الإضافي من الاندفاع والحرارة. بات اكتشاف صور أو لاد شمقيقتها التي تنشرها والدتها بصورة شبه يوميّة على فيسبوك، معاناة حقيقيّة

هلا، حتّى إنّا كانت تبكي أحياناً أمام حاسوبها. لكن ألّا تعرف شيئاً أو ترى شيئاً كان أسوأ.

اختارت ميلاني ألّا تخبر والدتهاعن صعوبات أواخر حملها. فلو



في هملها.
كانت ميلاني تواصل تصفّح فيسبوك على هاتفها المووال وهي مدّدة. ما بدا لها قبل بضع سنوات بمثابة واحة تقاسم وما ومواسانة بات الآن يبعث فيها كآبة مبهمة.

اكتشفت ميلاني يوتيوب بعد بضعة أسابيع على ولادة كيمي، فيا كانت تقوم بأبحاث حول الصعوبات التي عانت منها بعد عمليتها لبضع الفرج. كانت أمّهات مثلها يتقاسمن تجاربهنّ مقاطع فيديو. كنّ يصوّرن أنفسهنّ أمام عدسة هاتف جنوّ جوّال أو كاميرا صغيرة، ويخبرن قصصهنّ كا كا في غر فـة الاعتراف في في "لوفتي" أو برنامج آخر من تلفزيون الواقع. اشتركت ميلاني في في قناتين أو
 نفسها. كنّ جميلات يعتنين بمظهرهنّ. رؤية تلك النساء الشهابّات بمكياجهنّ الجميل وأظافرهنّ المطليّة وشعرهنّ رونّ الأملس اللّاعِّ،
 يعطين نصائح مفيدة أو يعرضن وصفاتهنّ. كانت ميلاني تجد متعة في توزيع اللايكات وتننّهنّ مستخدمة الرموز التعبيريّة: رمز برافون،

رمز شكرا، زهور، زهور، زهور، قلب، قلب، قلب. كانت تجد

 جديدة ومقاطع فيديو جديدة. كانت تهوى كلّ ما هو (احقيقيّ"، كلّ ما يروي حيوات شبيهة بحياتها، ويمكن أن يجعلها تشعر بأنّا أقلّ عزلة. الـوارزميّة أدركت ذلك جيّداً. شيئاً فشيئاً، أهملت حسابها على فيسبوك لتركّز على يوتيوب الذي بدا بدا لما منفتحاً أكثر وخلّاقاًا أكثر .

كان يوتيوب عاللاَ مغايراً. عالم سخيّ ومتاح للجميع، صدفة
سعيدة في حياتها.

كان سامي بدأ للتوّ يذهب إلى الحضانة، وكيمي كانت طفلة هادئة تنام كثيراً. كان الحاسوب يبقى مشغّا لا من الصباح إلى الما المساء، تجلس ميلاني أمام الشاشانة عدّة مرّات في اليوم، وفي غالبي البي الأحيان
 ناية المطاف، تجد على الدوام معلومة، صورة، قصّة تثير امتلمامها. عقب عيد ميلاد كيمي الثاني بقللي، اكتشفت ميلاني (افريق الحافلة الصغيرة!. كان والد الطفلتين، المنفصل على ما ما يبدو عن


 وتتذوّقها، جمع على الفور بضع آلاف المشاهدات ولمّ الضّ انضمت الفتاة

الصغرى إلى شقيقتها، وضاعف الوالد جلسات فتح علب المدايا،
 ترحان كثيراً على ما يظهر في المشاهد.
اكتفت ميلاني على مدى أشهر بدرس كيف كان ذلك الوالد


 يمكن العثور عليه في أماكن أخرى، ولا ولا سيّا في الولايات الوات المتحدة والدول الناطقة بالإنكليزيّة، حيث العدئ العديد من قنوات الاتي الأطفال. لم تكن كيمي بلغت عامها الثالث حين نشُرت ميلاني أول فيديو

 العلامات التجاريّة والمنتجات. لذلك بدأت أولاً بتصوير كيمي
 للأطفال علّمتها إيّاهما ميلاني. كانت الفتاة تؤدّي إياءاءات في تناغي اليانم تامّ مع الكللات: الأرنب وأذناه الطويلتان، الصيّاد الشرّير وينديّانيّهـ كانت فاتنة. بذلك المقطع البالغة مدّته ثمسين ثانية، كانت ميلانياني تتقاسم لـظة هميمة، لـظة عائلية مؤثرة. نشرت ت الفيديو مع تعليق قصير: (افتاة تغنّي وتؤدّي الأرنب والصيّادها. بمع الفيديو بير بضعة آلاف المشاهدات. شجّع ذلك ميلاني فواصلت تصوير ابنتها تغني: (اطيري طيري ياعصفورة)، العندي بيسي اسمها سيسي"، (الي البحر

سمكةl. كانت كيمي تتكلّم وتغنّي ببراعة قياساً إلى عمرها. كانت تلفظ الكللمات بشكل كتاز وترفق الأغنيات بإياءاءات وحركاتيات
 دمىي، دبدوباً أو كلباً أو أرنباً، لتجسيد الأغنيات التي تؤدّيا ألما أمام الكاميرا. كانت كيمي تلعب بالدمى المحشوّة، تمنحها أدوا أدواراً، تجعلنا تتكلّم. انتظرت ميلاني حتى تخطّى عدد المشتركين عشرين المرين ألفا لتنشر أولى مقاطع الفيديو لفتح علب تحتوي على شتّى المدايا من بيض شوكولا فيه مفاجأة، أو سكاكر تشوبا تشا تشوبس، أو معجون بان بلاي
 القناة (اكيم المغنّة) أصبحت (اكيم وسام في الاستراحة السعيدة السيدة). كان الشقيق والشقيقة يشگَّلان فريقاً رائعاً. كان سامي يبدي مراعاة كبيرة لكيمي، فيحميها ويساعدها على فتح العلب وإزاليالة الة الأغطية، يشرح لها كيفية اللعب، يعلّمها الإشارات واتيا والأغنيات. كانت كيمي تتظاهر بأنها مثل الكبار، تقلّد شقيقها وتضحك الـي حين
 تطوّرت الأمور بسرعة هائلة، فواصل عدي الما الارتفاع، ووجه يوتيوب رسالة خاصر الا إلى ميلاني يشرح لما ما مبادئ جني الأموال من الفيديوهات. واتصلت بـات با العلامات التجارية للترويج لمنتجات، فبدأت الرزم تَلاُ الشقةّ، وتركُ برونو وظي وظيفته. لاحقا، تَكّنا من شراء الشقة الملاصصقة لتوسيع أعالمالما وتخصيص غرفة كاملة لتصوير مقاطع الفيديو وتحريرها. أتاح هذا الأستديو

اللدمج بالثقِّة تحسين نوعية المقاطع. كان لا بدّ من التجدّد بـشكل متواصل للبقاء في المرتبة الأولى.

لم يعد اللل سوى ذكرى سيئة من الماضي.

## الفرقة الجنائية - Iq•

## اختفاء الطفلة كيميديور

## ة <br> t.me/soramnqraa

وصف (من حيث النوع) لفيديوهات قناة (الاستراحة السعيدة"
الموافرة على يوتيوب.

## التحدّي

$$
\begin{aligned}
& \text { (ما بين مليونين وستة ملايين مشاهدة) } \\
& \text { علامة علامة فرعية }
\end{aligned}
$$

يتذوّق كيم وسام، جالسين جنباً إلى جنب معصوبي العينين أمام الكاميرا، بُموعة من المنتجات (جبن كريميّ، رقائق بطاطانا، صودا، شاي مئلّج، معجون للشطائر، بسكويت على أنواعه).

 التجارية الأصلية، وأيها تقليد (علامة فرعية أو علامة موزّع).

## تذوّق واحزر

هذه المّرة، يتعيّن على الشُقيق والشُقيقة المعصوبي العينين أنَ يكزرا غختف النكهات أو الطعهات للمنتج نفسه. مقاطع الفيديو الأكثر شعبيّة تتناول ماركة أوريو وغختلف نكهات او النـات الـوكويتها (الأصلي، الفانيلا، الشوكو لاتة البيضاء، الذهبيّ، الفول السوداني....). يتكرّر التحدّي ذاته بمتتجات عديدة (رقائق كراكر، كريمة تحلية، رقائق بطاطس) وعلامات تجاريّة عديدة.

كانت كلارا جالسة مقابل سيدريك، منتصبة الظهر، رزينة. كانت تودّ إطلاعه على كلّ ما جمعته من عناصر كا كا لم تنم سوى
 مقاطع الفيديو على "االاستراحة السعيدة)"، ثم استكملت إم ذلك بأبحاث من أجل أن عُوْ هذه الظاهرة. إن كان سيدريك يسخر باستمرار من ميلها إلى تحليل كلّ شيء وتفكيكه، من لغتها المتقنة واستخدامها با المسرف لأدوات الوصل، فهو هذه اللّةّ ينصت إليها باهتهام حقيقيّ.
("في معظم الحالات، الأهل هم الذين يصوّرون أطفالمم وينشرون مقاطع فيديو عدّة مرّات في الأسبوع. انطلقت الظاهرة الاهِ في الولايات المتّحدة وانتشرت في كل مكان خلا
 أكبر قدر من العائدات هذه السنة هو ولد أميركيّ عمره ثُهانُ سنوات. اسمه راين، ويصوّره والداه منذ أن كان في الرابعة. قدّرت

بجلّة فوربز دخله للعام 19 ب وحده بستّة وعشرين مليون دولار.
 قنوات عديدة. من الناحية المالية، تتقاسم حوالي الما عشر الما منها لم تكن والاستراحة السعيدةها الأولى، لكنّها أصبحت الأكثر شعبيّة،

وبفارق كبير".
(والأطفال، ماذا يفعلون؟".




أمام الكاميراوهم يشاطرون فر حتهمه".
(تتكلّمين بجدّيّة؟".
 في عائلة ديور، الأم هي التي تتفاعل مع الونيا الولدين. ومع مرين مرور





 منسوخة عن قنوات أميركيّة). (1) اسم الظاهرة بالانكليزية unboxing.

صمت سيدريك لوقت قصير، ثمّم سأل: اما تقولينه هو أنهم يكسبون هذا القدر من الأموال بهذه الطريقة؟ أنت متأكّدة من ذلك؟!.

ابتسمت كلارا من غير أن تتحالك نفسها. هي أيضاعرفت هـر هـا الشعور. مثله، لم يكن بوسعها أن تصدّق. (أجل، إنتي متأكّدة. اعتباراً من عدد محدّد من المشاهدات إندات، يبدأ يوتيوب بإدراج إعلانات في مقاطع الفيديو، وعلى أساسها الما يلما يلمفع مبالغ متناسبة لليوتبرز. كا يأتي المال أيضاً من العلامات التا التجارية التي تدفع لقاء ظهورها في مقاطع الفيديو ه هي لا تكتكفي بتقديم
 كيندر، بل يدفع بعضها للعائلة من أجل عرضها أليا

 للملكيّة الصناعية، سترى أنهم قاموا بتسجيل ورحماية كالِّلّ أسماء

 الذي يصوّر المقاطع ويتولّى المونتاج".
("و .. يصورون الكثير منها، من مقاطع الفيديو هذه؟". (افيا يتعلّق بالاستراحة السعيدة، معدّل اثنين إلى أربعة في الأسبوع. ييب الحفاظ على الحضور").

كان سيدريك بيرجيه يستمع إلى كلارا باهتام شديد، مكتفياً
 مواصلة عرضها.
(الا يتوقّف الأمر عند هذا المدّ. على صعيد الاستغلال التجاري، فإن تنويع الأنشطة في توستع . أنشأ آل ديور مؤخّراً أعلامتهم التجاريّاريّة الخاصّة للقرطاسيةّ من دفاتر ومدوّنات وأقلام حبر، يتولّون بأنفسِهـم الترويج ها. افريق الحافلة الصغيرةه، القناة الرئيسيّة المنافسة لمب، أطلقت بجلّة فصليّة تباع بأعداد هائلة. وازمرة الدباديبا المبا للتوّ علامة ألعاب. تشكّل المتجات الفرعيّة حصّة كبيرة من الإيرادات، والجمميع مصمّم على الاستمرار في تطويرها ها بعائلة ديور، فإن عائداتها السنويّة ("تتخطّى") بكثير مليون يوروو ـ هذا بدون احتساب المكاسب العينيّة. كان سيدريك دوّن بعض الملاحظات على مفكّرته السوداء، مغكّرة جلديّة من الطراز التقليديّ لا تفارقه أبداً، يكتب فيها
 ثم رفع عينهـ ونظر إلى كلارا. "الكن أين يذهب المال؟").
(يتقاضاه الوالدان. ولهما الحريّة في أن يفعلا به ما يبغيان". رألا يخضع هذا لتشريعات؟" الـا طرحت كلارا على نفسها السؤال ذاته قبل بضع ساعات.

هكذا يكون الشُرطيّ، قالت لنفسها، تلك القدرة على وضع إصبعه على الجرح في الحال.
(اثمّة تشريعات للأطفال عارضي الأزياء والممثلين والمغنين، لأنّ نشاطهم يعتبر بمثابة عمل. تخضع ساعات العمل لضوابط لمابِ، ويلزم الأهل بإيداع قسم كبير من المبالغ التي يكسبونها في حساب
 السنّ القانونيّة. أما بالنسبة للأطفال يوتوبرز، ليس هنا وناك الك أي قيود. إنه ما يعرف بالفراغ القانوني. في الوقت الحاضر، يعتبر هذا النششاط بمثابة هواية خاصة ولا يخضع لأي إطار كان".
\#هذا جنون...".
("يبقى أنّهم لم يكسبوا صداقات فقط، كال قال لنا تو م برينديسي.
("فارس النت")، اليوتيوبر الشهير الذي كلّمنا عنه، نشر منذ العام
 تندّد تلك التقارير بوتيرة التصوير التي يخضع لها الأطفال، وتطرح تساؤلات حول حرية الاختيار بالنسبة لمم. كان من أوائل مطلقي الإنذار. في تلك الفترة، جمعت العريضة التي طرحها اعلى الإنترنت أريعين ألف توقيع، وتناقل يوتيوبرز آخرون انتقاداته. لكن عمليّاّ، لم يكصل أي شيء. وحين أقول لك لا شيء، أعني لا شيء إِئ إطلاقاً. وهذا لم يمنع عدداً متزايداً من الأهل من استغلال آل هذه الثغرة، مع

Caisse des dépôts et consignations
ذات مصلحة عامة.

أطفال أصغر وأصغر سنًا. في العام • • ، قام مرصد الأبوّة والتربية

 القصّر على الأقلّ الوضع نفسه مثل الأطفال عارضي الأزياء الماء أو
 نوع، يبدو أن مسودّة قانون قيد الدرس وستُطرِ قري قريباً على الجمعية
 من قبل أهلهم واعتبار هذا النشاط بمثابة عمل"، .
 كلّ هذه المعلومات قبل أن يستأنف الحديث. كان حائراً، بدا ذلك

## ("وسائل الإعلام لم تتناول القضيّه؟).

(اقليلا، لكن هذا المجال برمّته يبقى ضبابياًّ إلى حدّ ما. إلذا أُقرّ هذا القانون، ستكون فرنسا رائدة على المستوى الدولئي. القانون المنا





قاطع سيدريك كلارا بإشارة من يده.

كان بحاجة إلى بعض الصمت حتى يتمكّن من تصوّر الأمور.

فهي تكلّمه عن عالم جرّرد، لا يمكن لمسه. كانت تحسن قراءة أفكار سيدريك على ملاعه، مزاجه، شُكوكه، أدنى ظلّ من الامن الامتعاض.

 مستوى معيّنا من الضغط النفسيّ. تمّلّ سيدريك ليأخذي نفساً عميقاً،

ثمّ بعد ثوانِ تابع الحديث.
("وهي، ميلاني كلو، ما رأيها في كلّ ذلك؟".
"المي مدركة للانتقادات. صوّرت بعض مقاطع الفيديو حول

 كيم وسام كانا يِلمان بأن يكونا على يوتيوب، إنّها مولعا مولعان بذلك،
 أفضل ما يمكن أن يكصل لما"، .
كان الألم يتسْر الآن إلى ضلوعه. التقط سيدريك كرس رسياً ليجلس. عند رؤية تعابير وجه رئيسها، اختتمت كلارا على عجل.
 حساب ميلاني على إنستغرام، (اميلاني دريمه". إضافة إلى الستوريز الشهيرة، تنتر بانتظام صور اللطفلين أو للعائلة. قبل حوالى شهرينا نشرت صورة رزمة ضخمة تلقتها للتو من علامة مستحضرات تجميل. على العلبة، يمكن قراءة اسم عائلتهم، عنوانهن وحتى رفـي رقم المبنى. هذا يعني إذاً أن العالم بأسره يعرف أين يقطنونه.

# الفرقة الجنائية - IIT 

## اختفاء الطفلة كيمييديور

الموضوع:
وصف(من حيث النوع) لفيديوهات قناة (الاستراحة السعيدة"
المتوافرة على يوتيوب.

$$
\begin{aligned}
& \text { سلسلة (نششتري كلّ شيء" } \\
& \text { (ما بين مليونين وعشرين مليون مشاهدة) } \\
& \text { ("نشتري كلّ ما يبداً بحرف الميم" }
\end{aligned}
$$

كيمي وسامي في السوبر ماركت وليدهما مهلة عشر دقائق لشراء كلّ ما يريدان بدون أي قيود، بغضّ النظّر عن سعر اليّر الغرض
 (الميم) على سبيل المثال.
هدف اللعبة هو شراء أقصى حدّ ثككن من المنتجات خلال المهلة المحدّدة. والفائز هو الذي يكدّس أكبر عدد منها في عربة ميلاني.

بعد ذلك، تُنقل جميع المشتريات إلى المنزل (معكرونة، مكنسة، مايونيز، مقلاة، موز، مزرعة بلايموبيل، ملاعق، مشطط)، بغرّ بيّى النظر عّا إذا كانت العائلة تُلك منتجات أو أغراضاً مائلة أم لا،

وسواء كانت مفيدة أم لا.
صيغ أخرى للعبة: أشتري كلّ ما هو أصفر، أشتري كلّ ما تكتبه، أشتري كلّ ما ترسمه، تشتري إن تخزر.
حين تشرح كلارا مهنتها، تقول (أوّولاً الدم، وبعده الكحلامر".


 الدم الذي يترتّب البحث عن أثره، الدم الذي أرسل الذي إلى المختبر، ودم عمليّة التشريح الذي يُيُمع في سطول بئي بلاستيكيّة. بعد ذلك تأتي العمليّة الإجر ائيّة، ودقة المعجم لوصف ما شاهدت
 لكلارا خلال حوالم عشر سنوات أن تتبّت من من أن الو حشيّة فيّ في
 لمعاينة سيّدة مسنّة نُقلت إلى المستشفى في مرحي الاجتفاف ونقص التغذية. كانت كدمات تكسو ركبتيها. كان كلامها غير مفهوم وغير مترابط ظاهريّا، لكنّه همل النيابة العامة على فتح تعقيق. اشتُبه بأن زوجين أربعينيّين كانانا يكتجزا بضعة أشهر لتقاضي معاشها التقاعدي. شاركت كلارا في عمليّة

الدهم التي جرت في شقّة متواضعة، مترهّلة بعض الثيء، لم تكن القذارة فيها تظهر بصورة جليّة، بل بالأحرى في الزوايا. لا أثر لأي عنف إطلاقاً. فقط ذلك الوعاء البلاستيكيّ الموضوع أرضاً الذي لاحظت كلارا وجوده من غير أن يكون هناك الـي أي حيوان اليان



تركها تنام على حصيرة.
كانت كلارا تحبَ الأجواء المخيّمة على بدايات أي قضيّة. قلّة


 للإمساك بخيط، سواء شاهد أو شريط فيديو أو هاتف يتّصل بـلم بـرج إرسال في المكان المناسب. وبقليل من المدس، يكون اقير اقتفاء الميط كافياً. عمليّة توقيف في الصباح الباكر، مداهمة، وها وها هي الميا القضيّة الميّة أغلقت. لكن في غالب الأحيان، كانت الفرقة الجنائية تعمل على




طاقة لا تنضب.
بعد ستٌ وثلاثين ساعة على اختفاء كيمي ديور، كانت كلارا على يقين بأنّهم دخلوا هذه المرحلة الثانية، مرحلة بلا أفق آنيّ.

لا بدّ من الإقرار بأن أيديمّ فارغة. تحليل الاتصالات الهاتفيّة لم يعطِ نتيجة، ومعاينة الجوار اقتصرت على الأقاويل ـ عملاً بأحكام
 تثبّت شاملة نفّذها حوالى عشرة محقّين إلى أيّ نتيجة. أمكا بالما بالنسبة
 استبعاده نائياً. لا شكّ أن الفتى سينجو بـجلده ولن ولن ينال سوى تحذير على مقلبه الرديء.
أكدت شهادات الأطفال الآخرين وأهلهم إفادة سامي، ما

 النغايات. من هناك، كان بإمكانها الخروج إلى المرآب من دون دون
 صعدت في سيّارة، طوعاً أو عنوة، واعية أو أو غير واعية. سيّارة همراء ربّما. أو بأي لون آخر .
تلك الفتاة التي كانت تُستعرض من الصباح إلى المساء، تلك
 بملابس النوم، متنكّرة في زيّ أميرة أو حوريّة أو جنيّة، تلك الطيا الطفلة التي تردّدت صورتها مضاعفة إلى ما لا ناية، تلك الطفلة تبا تبخّرت. اختفت من العالم المكتظ بالعلامات التجاريّة والرموز الذي نشأت فيه، وكأنّ يداً خفيّة قرّرت فجأة حجبها عن الأنظار . في مساء يوم اختفاء كيمي ديور، حين سألوا ميلاني كلو من قد

يكونناقأعلى عائلتها، ذكرتاحتالين: فارس النتووالد الشقيقتين من (افريق الحافلة الصغيرة)، القناة الرئيسية المنافسة لـلا(الاستراحة
 من جهة أخرى، بقي محيط الزوجين، عائلة ميلاني في لاروش سور يون وعائلة برونو في خواحي باريس القريبة، تحت مراقبة لصيقة. و كانت جداول أعلالفم جميعاً وبيانات هواتفهم تخضع لعملية تثبّت شاملة. قضية الطفل غريغوري، الإخفاق القضائي المدوّي في الثم|نينات، تركت آثارا لن تزول عن قريب.

أثناء قيامها بدورة تدريب في الرقم حّ، عملت كلارا مع الكابتن ج، واحد من أقدم وجوه الفرقة. بعد أكثر من أربعين عاماً في الشرطة الجنائية، وقبل أشهر قليلة من تقاعده، لم يكن الـ الرج يبخل لا بالنصائح ولا بالنوادر. عايش حقبة بلا حض نوري ولا هواتف جّوّالة ولا كاميرات مراقبة. حقبة كان التحقيق فيها يقوم على علم النفس والحدس والحبرة. وكان يهوى سرد قصص . لم تكن
 هو الإثبات. كان يقول (أتعرفين، التحقيق يتطلّب العودة إلى ساحية اليّ الجريمة. بلا ملل ولا كلل. المكان الذي جرت فير فيه الوقائع. حيث حصلت المسألة، حيث بدأت. العودة مراراً وتكراراً إلى موقع المأساة. حتى بعد رفع الأحراز، وحتى بعد تنظيف كلّ شيءء حتى بعد مضي سنوات".

أن تعود. تشتمّ. تنظر. حفظت كلارا الدرس.

لذلك، في مساء الحادي عشر من نوفمبر، قادت إحدى سيّارات
الشرطة لتعود وحيدة إلى شاتني مالابري.
فوق مباني المجمّع الصغيرة، كان القمر يضيء السلاء بنور شاحب. كانت الأشرطة البلاستيكيّة التي استُخدمت لتحديد منطقة البحث تتلّى فوق الأعمدة. كان الليل حالكاً، وبعض المصابيح ترسم مسار الممرّات. الملخل إلى المرآب لا يزال عحظورا. في وسط الحديقة، تنتصب الأشَجار على شكل دائرة صغيرة تتوزّع داخلها
 على أحدها. كانت عشرات النوافذ مضاءة من حوهلا. من هذا الموقع من المديقة، بإمكانها رؤية جوف الشقت عبر النوافذ التي لم تسدَل ستائرها. كلّها بيوت متشابهة، حديثة وعمليّة: مطابخ جهّزة، أرائك بمقعدين أو ثلاثة مقاعد، أجهزة تلفزيون مسطّحة الشاشة. ذكّرها توزيع المباني بمسكن طفولتها. على مقربة، في ضاحية أخرى، عاشت في مكان يكاد يكون مشابها. أكثر شعبيّة بالتأكيد، غير أنه كان يبدو هو أيضاً بمنأى عن العالم.

غالبا ما كانت كلارا تستذكر والديها، تحرّك ذكراهما صورة أو رائحة أو كلمة، فيتبادر إلى ذهنها أحدهما، أو بالأحرى كلاهما. وكأنٌ وفاتها الواحد تلو الآخر، بفارق زمني ضئيل للغاية، جمعته| إلى الأبد. كانت تفتقدهما. تود لو تخبرهما عنها، عن عملها وها، تودّ لو عرفاها امرأة الآن. شـرطية، أجل، إنّا شرطيّة كانت لتستحقّ اهت/مهل|، وربّا حتى احترامهـ|

لا شكّ أنه من غير الاعتيادي، بل من المقلق في سنّها أن تفكّر

 وبيا أنها لم تعرف هي نفسها الأمومة، ربّا بقيت ابنة قبل أي شئ شيء

جالسة على ذلك المعدل، مثلما كانت تفعل أحياناً في المساء حين كانت طفلة، مكثت قليلاً تراقب الناس من حولما لما، امر أة مسمّرة أمام

 الحفيف المتواصل المنبعث من أوراق الأشجار المتناثرة على الأرض.
ماذا يعني أن يكون الواحد في السادسة من العمر؟

في سنّ السادسة، كان بإمكانها أن تبقى هكذا، جالسة في حديق اليقة مبناها، تتأمّل حياة الناس. لم تكن تتخيّل شيئاً، وكانت تمتنع عن اختلاق أمور. تكتفي برصد العادات، التوقيت، الغيا الغياب المطّوّل. تحاول كشف الروابط، المشاعر. وحين تصعد إلى المنزل، قدماها متجمّدتان من البرد ورأس أنفها أمحر، تفتح والمين الدتها ذراعيها
 السادسة، دخلت كالارا المرحلة الإعداديّة، في صفّ السيّدة فيديل اليّلي في السادسة، فقدت جدّها إيدي الذي قضى جرّاء سرط طان في في الرئة. في السادسة، حفظت عن ظهر قلب (التلميذ الكسول"،، قصيدة بلماك بريفير . في السادسة، انحنت فوق درابزين الشرفة لالتقاط ربطة شُعر

عالقة في الجانب الآخر من التعريشة، وهوت. سقطت من الطابق الثاني على عشب الحديقة، وقد خفّفت أغصان شجرة لحسن حظّها من حدّة سقوطها. أُغمي على الفتاة التي كانت تجالسها، واستدعى أحد الجميان رجال الإطفاء. في مستشفى أنطوان بيكلير حيث
 الخوف، كا أوضح الأطباء. كانت سليمة. بعد سنوات، حين تحّ الإقرار بقصور نموّها، كان سقوطها السبب المرجا كارِح بين غختلف العوامل المطروحة. في السادسة، توقّفت كلاراعن النور النموّ. وسرعان المان ما أُطلقت عليها ألقاب وكنيات. فتفوتة، كتكوتة، جرنومة...
 السخرية. عند انتقالها إلى المدرسة التكميليّة، عاودت النموّ . غير أنّا لم تعوّض تأخيرها يوماً. تائهة في ذكرياتها، كانت كلارا جالسة هكذا منذ بضع دقائق، ظهرها منتصب ويداها موضوعتان على خشب المقعد، حين اقترب منها برونو ديور. ("هل يمكنتي مساعدتك؟".
لم تجفل ولم تتفض. اكتفت بالا بتسام له.

بدا السؤال غريباً، من فم رجل اختفت طفلته. بعد لـظة من الارتباك، حاولت أن تشرح سبب وجودها "(جئت للتبّبت من أمرين أو ثلاثة....".

نظر برونو من حوله، وكأنه يتوقّع أن ينكشف فجأة تفصيل بقي حتّى ذلك الحين خفيّا، ثمّ التفت إليها بجدّداً بعينيه المتعبتين. ("تبدين متجلّدة، هل تودّين الصعود بضع دقائق لتتدفّئ؟؟". تردّدت كلارا للحظة.

ليلة اختفاء كيمي، بقيت في المنارج لتنظّم عمل فرق الشرطة الجنائية العلميّة في مسرح الجريمة، ولم تتمكّن من رؤية الشقّة. تلك

فرصة لن تتكرّر.
(هذا لطف منك")، أجابت وهي تنهض.
أطفأ برونو ديور عقب سيجارته على الأرض، لمّه، ثم أشار إليها بإيهاءة مرتبكة أن تتبعه.

كان سامي جالساً في أريكة الصالون، حانياً رأسه فوق جهازه اللوحي. حين أُغلق الباب خلفها، رفع الطفل رأسه، وثب على قدميه وهرع صوب والده. بدا في البيجاما القطنيّة وعليها صورة
 راح يحدّق في كلارا، فعرّفته عن نفسها.
(امرحباً سامي. اسمي كلارا، أعمل مع الشُرطيّن الآخرين على قضيّة اختفاء شُقيقتك الصغيرة".

ارتسمت على وجهه تلك الابتسامة الآليّة التي كانت تظهر في مقاطع الفيديو، لكن عندما اقترب، اكتشفت ملامح القّ القلق على وجهه. كانت دائرتان بنفسجيّتان تحيطان بعينيه، وبشرته رقيقة إلى

حدّ تتراءى عروقه من خلالها. لاحظت طول رموشه. بعد خدر ساعات الانتظار المديدة، بدت الشقّة غارقة في خمول كثيف، وسط تدفئة مسرفة. بقي سامي واقفاً أمامها، ينقّل النظر من والمار الدا كلارا، ثمّ من كلارا إلى والده، على أمل الحصول على معلومة أو أيّ جديد. فهي قادمة من المُارج، قادمة من الباستيون، ربّا لديها أخبار تعلنها لهم.

اقتربت ميلاني من ابنها ووضعت يديها على كتفيه كأنها لطمأنته أو حمايته. ألقت كلارا نظرة سريعة من حو لها، بحثا عن زميلها من
فرقة البحث والتدخّلّ.
استبق برونو سؤالها.
(زوجتي تجد الكثير من الصعوبة في تقبّل وجود المفاوض،
 الوقت في المنزل، تعلمين... في ظرف كهذا. وبالتالي، يبقى زميلك على مسافة، وعند أول إشارة صادرة من الخنارج..."٪."

في هذه اللحظة بالذات، دخل إريك بو لان إلى الصالون ليحيّي كلارا، مثبتاً أنه لا يغفل عن أي تفصيل. كانت تعرفه، انضيّ عدّة مرّات إلى بجموعتها للمساندة في أوخاع أزمة أو خلال تو اوليفات حسّاسة. تبادلا بعض الكلام، ثمّ توارى من جديد.

لا شكّ أن الزوجين ديور كانا يبدوان في لوعة وقلق. (ابعض الآلام لا يمكن افتعالهال)، فكّرت كلارا، غير أنها انقبضت في الحـال

إذ راودها خاطر غخالف: أي عنصر في الشرطة القضائيّة يعرف كم أن المظاهر خادعة. تبادرت إلى ذهنها صورة زوج أليكسيا أليا دافـال منهاراً من شدّة الحزن، ينتحب بـجانب والدي زو تناقلتها بجيع النشرات الإخباريّة التلفزيونيّة. وبعد بضعة أشهر أشر، اعترف بعد محاصرته في زاوية، بآنَ قتل زوجته وأحرق جثّهـها.

عرض عليها برونو أن تجلس، ثمّ ابتعد ليعدّ الشاي. بادر سامي على الفور إلى الجلوس بجنبها. سألها بنبرة غريبة كأنها محمّلة

بتلميحات مبطّنة:
(هل تودّين رؤية غرفة كيمي؟؟.

وقف مترحّداً عند مدخل الممشى من غير أن ينتظر الجواب. لم يسبق لكلارا أن رأت هذا الكمّ من الحيوانات المحشوة والدمى والديكورات وألعاب الطاولة ولوازم النشاطات اليدويّة والمعدّات الرياضيّة، مكدّساً في غرفة طفل . كانت المساحة مكتظّة مثل محلّ ألعاب. وقف سامي في وسط الغرفة على غرار سمسار
 التوضيحات الضروريّة. كان الجوّ يعبق برائحة فانيلا. قبل أن تكتشف القوارير العديدة المصفوفة على الرفوف، خطر لكارا أنّا رائحة كيمي، مثل بصمة سكّريّة تبقى منتشرة في الجوّ رغم غيابها بعد جولة أفق أوّليّة، تقدّمت داخل الغرفة. خلف ستارة النافذة كانت تنتصب تلّة من المنتجات المختومة، ألعاب وعلب وصنا وصناديق

صغيرة لمُتُتح بعد. شرح لما سامي آنّه لم يعد هناك مساحة لتوضيب الأغراض، وتأكيداً على كلامه، فتح الحزائن. اكتشفت كالمار الارا في الدولاب كميّة هائلة من الملابس المنيّة بترتيب والمكدّسة بائنة بعضها


 بحثاً عن مساحة فارغة.
(أترين؟ لدينا الكثير من الأغراض"، ختم متنهّداً.

على مكتب كيمي، كانت عدّة علب من أقلام اللباد وأقلام
 عند طرف الطاولة، رصدت كلارا رسوم الطفلة والتي صوّرها زملاوْها. وفوق الكدسة، جنيّة صهباء تقود جرّافةا رِّة.

قرب السرير، كانت عشرات الدمى المحشوّة الجديدة تتراكم
داخل وعاء أثبه بحوض كبير.

حاولت كلارا لبضع دقائق أن تتصوّر كيمي في وسط هذه الغرفة المكتظّة بأغراض يبدو كلّ منها وكآنه منسوخ أو مضا مضاعف.

> ما الني يمكن أن يرغب بهأطفال لليهمكّلّ شيء؟

أي صنف من الأطفال يعيشُون هكذا، مطمورين تحت فيض من الألعاب لم يتسنّ فم حتّى أن يرغبوا باب؟ كان سامي ير اقبها بوجه رزين. ابتسمت له.

أي صنف من البالغين يصبحون؟ "وغرفتك أنت، هل تصطحبني لرؤيته؟؟".
أثار برأسه مو افقاً، مسروراً على ما بدا باهتلمامها به، ثمّ قادها إلى
 وعلى القدر ذاته من الترتيب. إن كانت غرفة كيميمي تراكي النمطيّة لغرفة فتاة، كاللون الورديّ ووفرة من الديّ الديمى والحلي
 داكنة وشاحنات ودرّاجات ناريّة وبجّسّات بلاستيكيّة لأبطال خارقين وجنود، إلى ما هنالك.

فيلا جلس الولد على سريره، باشرت كلاررا التحدّث إليه: شألا تذهب إلى المدرسة إذا في الوقت الحاضر؟هر.

الا، إنّا عطلة عيد جميع القدّيسين. عادة نذهب إلى مدينة ملاه، إلى ديزنيلاند أو هكذا، لكن هذه المّة لا يمكنتا .. لأن كيمي ليست هناه.

أخذ صوته يرتجف، كان على شفير البكاء. لكنّه تدارك نفسه بسرعة، مستعيداً تعبير التلميذ الجادّ الذي يظهر على وجهه في غالب الأحيان.
"أهل تودّين رؤية رسومي؟؟".

توجّه سامي إلى المكتب، فتح الدرج وأخرج منه بضع أوراق
(الا، أفضّل ألعاب الفيديو. رسمت بالأمس لأن الشُرطين
 ردّوهلي فيا بعد. لا أعرف كيريراً ماذا أفعل بدون كيمي"، مدّ لما رسومه، ثم بقي بجانبها. كان بإمكانها أن تحسّ بأنفاسه متظمة، مترقِبة.

على الورقة الأولى، رسم سامي شخصية مانغا. على الثانية، درّاجة ناريّة وسيّارة سباق. الرسم الأخير يصوّر عائلة مؤلّالّفة من
 الأربعة يتناولون العصرونيّة على ما بدا من الأكواب
 طويل القامة، شعره متوتّط الطول مربوط خلف رأسه، يلامس

 أن تفوّت مثل هذه الفرصة. أشارت إلى الشخص تحت الطاولة. (إنه فتى، أليس كذلك؟). ابتسم سامي بانشراح. (ألم يدعوه لتناول الطعام معهم؟".

فكّر لـظة وكأنه يطرح السؤال على نفسه.
ثمو وئب خارجاً من الغرفة وهرع قاطعاً الممرّ لينضمّ إلِّل والديه.
أخرجت كلارا بسرعة البرق هاتفها من جيبها والتقطت صورة
للرسم.
في الصالون المزدحم أيضاً بالأغراض، فيِا كانت ترتشف
كوب الشاي الذي قدّمه هلا، استمعت كلارا إلى برونو ديور يشرح لما علاقات (الاستراحة السعيدة) مع المعلنين. ما إن تخطّت التناة عشُرة آلاف مشترك، حتّى بدأت المدايات تتوارد. أما الآن وقد وصل العدد إلى ثمسة ملايين، فهم يتلقّون كلّ أسبوع عشرات المرات الرزم. كانت علامات تجارية للألعاب والملابس والمانياد الماد الغذائية،
 لمم أبرز متتجاتها أو أحدثئها على أمل تسويقها. إزاء هذا السيل،

 وللمنزل. كانوا يقومون بعمليّة اتفريغ" مرّين أو أو نلاث مرّات ات في السنة. كيم وسام يغتاران بنفسيهلا الألعاب التي يودان
 الأطفال المرضى أو المعوزين. كانت ميلاني تصوّر عمليّة الفرز بـحدّ ذاتها لإعداد فيديو جديد للقناة من أجل توعية الما تلميا المشتركين إلى عمل هذه الجمعيّات. للأسف، لم تكن فيديو الِيوهات المبات تهمّ العديد من المشتركين بالمقارنة مع مقاطع التسوّق أو فتح هدايا.

جالسة بجانب زو جها، كانت ميلاني تهزّ رأسها موافقة بصمت. فيلا كانت كلارا تستمع إلى برونو ديور، فكّرت في "ادودو وسخة). كان الململ الصغير من القحاش يخضع في تلك اللحظة مع بعض العناصر التي جُعت بالأمس، لعملية كشف بحثاً عن أثر حض نووي، تبعث أملاً ثُميناً.

التفتت إلى ميلاني.
(او ... دودو وسـخة، من أين لها هذا الاسـم؟".

ارتسم على وجه المرأة الشابة للحظة ظلّ عابر امتزجت فيه
العذوبة باللزن.
(اكيمي هي التي أعطتها هذا الاسم. إنها دميتها المفضّلة، الدمية التي لا تقبل أن تفارقها. أهدتها إيّاها صديقة من المجمّع حين كانت طفلة صغيرة. صديقة غادرت. رغم أنّ لديها كا رأيت بنفسك كميّة هائلة من الألعاب. في البداية، كان اسمها جمل جميل. لم تكن تقبل أن أغسلها، وكنت أقول هلا طو ال الو الوقت (إنها وستخة، رائحتها كريهة، يجب غسلها!! . وبالتالي أطلقت عليها اسم دودو

وسخة).
تكسّر صوت ميلاني.
(افي عمرها، لم تعد تأبه كثيراً للألعاب المحشوّة. لكن هذه اللعبة تحديداً، لا تزال تنام معها، تحملها معها أينها تذهبا لـا المّات النادرة التي نجحْتُ في وضعها في الغسّالة، أصيبت بنوبة

شديدة... تصوّري إذاً، أن أعرف أنها فقدتها، أنه ليس معها حتّى هذه الدمية، هذا يُعلني...").

## صمتت ميلاني بضع ثوان، كابتة شهةة.

لم تكن كلارا تعرفها إلى حدّ أن تسمح لنفسها بالقيام بإشارة
لمواساتها، والكللمات التي خطرت لما بدت لما لما فارغة إلى حدّ غير
لائق.
توجّهت ميلاني إليها من جديد، باذلة بهوداً واضحاً للسيطرة
على صوتها:
"(هل لديك أطفال؟؟.
"لا".
ابتسمت لما كلارا. تعلّمت أن تجيب على هذا السؤال بكلمة واحدة، من دون أن تشرح ولا أن تبرّر ـ وإن أضفت قدرأ ألما من الحزم
 أبعد. بدت ميلاني مشدوهة، لكتّها تابعت:
\#ألن تندمي؟".

 نتيجة ظروف قاهرة، وكانّه يكفي أن ترى كلارا لتدرك ذلك. "الا، أجابت كلارا، لا أعتقد ذلك".

تاهت ميلاني في أفكارها قليلا، وبين أصابعها بحرمة ورق ملفوفة على شكل كرة صغيرة.

اتعرفين، أنا لست نادمة إطلاقآ، أحبّ طفلِّ أكثر من أي شئ
 أي شيء آخر بعد الآن. لا أدري السبب، لكنّ هذا يُ يُزنني. حين أكون متعبة".
(احبيبتي، ماذا تقولين؟ قاطعها برونو مقترباً منها. هل أحضر لك كوباً من الشاي؟ه.

لم تجب ميلاني وواصلت الكلام متوجّهة إلى كلارا. "اهل يحدث لك أنت أيضا أن تشعري أن أفضل ما في حياتك بات خلفك، وأنّ ما تبقّى لا يستحقّ العناء؟؟. كانا برونو يراقب زوجته، منفعلاً ومذهولاً في آن. (الا تتكلّمي هكذا حبيبتي. أنت منهكة". كانت ميلاني تنظر الآن إلى زوجها. بدت وكأنها ثملة. الكن أنت ياعزيزي، أنت لا ترى الشرّ. لا ترى شيئاً إطلاقاً، لا المكر ولا النفاق". التفتت بجدّداً إلى كلارا. (اهل تذكرين لوانا؟). تردّدت كلارا ثانية تمّ هزت رأسها إيجاباً.

ا"نجت بنفسها في نهاية المطاف. قامت بعدّة محاولات انتحار،
أصيبت بانهيارات عصبيّة خطيرة، لكتّها بقيت على قيد الحياة. يمكن القول إذاً إنها نجت بنفسها، أليس كذلك؟ تحلّت بالكثير من الشجاعة، تعلمين؟!.
قاطعها برونو مرّة أخرى.

ا(اعمّ تتكلّمين حبيبتي؟ يجدر بك أن تأخذي قسطاً من الراحة
في الغرفة".

اكانت تبدو في غاية الثقة بنفسها. تذكرين؟ كانت رائعة. كاملة
الجحال. كانت تشعر أنها يختلفة عن الآخرين، لأنّا كانت فعلاُ كذلك.
لم تكن مسلّحة لمواجهة هذا العالمبا .
تنهّلت ثمّ أضافت:
"هل ستجدين طفلتي الصغيرة؟".
عندما خرجت كلارا، أخذت نفساً عميقاً ثمّ عبرت الحديقة. تراءت لها لثانية صورة كيمي جثّةِ مطمورةً تحت كومة من الحصى، محاولة فرض نفسها في ذهنها. تعثّرت كلارا، استعادت توازنها، ثمّ أكملت طريقها.

تحتّم عليها النظر في عيني ميلاني كلو والردّ على سؤالها. قالت كلارا (اسخّرنا كلّ الوسائل للعثور على طفلتك". قالت ااكوني واثقة من آنّا نبذل كلّ ما في وسعنا للعثور عليها". لكنّها لم تتمكن من الردّ (اأجل سيّدتي، سنعثر على ابنتك الصغيرة")، مثلمل كان بعض

زملائها ليفعلوا. لم تعرف كيف تهئ من روع تلك المرأة. كان سيدريك بيرجيه يقول (اثمّة فواجع لا يسعنا شيء حيا حيالها)، تلك كانت إحدى الجممل التي يباغت الجميع بها ويردّدها ليطمئن نفسه حتمَ.

خرجت كلارا من المجمّع السكنيّ. كان هناك أمر مؤكّد، طالما
 طفلة ستّ سنوات اختارت (ادودو وسخةة) من بين كميّة هائلة من الألعاب الجديدة.

# الفرقة الجنائية - I9• 

## اختفاء الطفلة كيميد ديور

الموضوع:
وصف (من حيث النوع) لفيديوهات قناة (الاستراحة السعيدة")
المتوافرة على يوتيوب.

## سلسلة (وججات سريعة وسعيدة)"

(ما بين ثلائة وستة ملايين مشاهدة)
(نقدّم طلبيّة معصوبي العينين"
في مطعم ماكدونالدز، يقدّم سـام وكيم طلبيّة معصوبي العينين عند جهاز الطلب الذاتي (لوح القائمة). على كلّ منها أن يختار بدور عشرة أطباق من دون أن يرى ما يضغط عليه على شاثة اللمس. عند العودة إلى المنزل، يتمّ إخراج المشتريات (همبرغر، بطاطا معليّة، حليب غفوق، راب، مشروبات) من الكيس وعرضها بالتفصيل أمام الكاميرا.

هناك بالطبع أكثر كّا يمكنها تناوله.
 وعشرين ساعة، سامي يفتح خدمة طلبات السيّارة في البيت، سامي وكيمي يفتحان مطعم وجبات سريعة. هناك مقاطع ماثلة مح علامات أخرى (علامات هوت دويغ أو مشروبات عحلّاة أو بيتزا).
غادرت كالارا روسّيل ومكثوا هناك، متجزين في تلك الشقّة،
 برونو يتحدّت معه خافضاً صوته، يعرض عليه فنجان المان قهوة أو

 الرجل في منزها يعني الاعتراف بأن أمرأ خطيراً جدّاً حصل، وأن حياتهم توقفت.
مضت عشرون دقيقة وسامي جالس إلى الطاولة، يعبث بحبيبات البازلّاء برأس شوكته، فتتدحرج في صحتنه من جها جههة. كان وجهه شاحباً إلى حدّ بدا متوعّكاًا بالألأمس أيضاً لم يكد يأكل شيئاً. شعرت ميلاني لأوّل مرّة أن لا حانـا حيلة لها أمام طفلها ألها لم





لابنه أن يكمل عشاءه ويذهب إلى النوم. لكنّها كانت وحيدة مع
سامي الذي كان ياطل بانتظار أن تستسلم.
(اذهب وتناول حلوى"، همست متنهّدة.
نهض ووقف أمامها بضع ثواذي.
كان ابنها يراقبها، مترصّداً على وجه والدته علامة، جواباً،
إشارة تكشف مزاجها.
 يلتقط أدنى تغيير في نبرة صوتها. بإمكان سامي أن يشعر خلاني
 كانت تلك ميزة الطفل البكر، أن يكون على هذا التا التواصل مع مع مزاج والديه. أحياناً كان الأمر يربكها. فتح البرّاد، التقط عبوة زبادي بالفانيلا، ثمّ عاد ووقف أمامها، مترقِّاً موافقتها.

متى تحوّل إلى ذلك الصبيّ الصغير الوديع والمهادن إلى هذا
 الرزانة والتعقّل. تَلّكتها فجأة الرغبة في أن تصيح "ماذا تنتظر؟".

استبق مزاجها مرّة جديدة، وعاود البلوس في مكانه.
لم يعارضها ابنها سوى مرّة واحدة. كان ذلك في البداية، عند بدايات انطلاق القناة، في وقت كانت تكسب مئيات المشتركين كلّ يوم. كانت ميلاني تُرّ بفترة من الضغط، بل حتّى الإرهاق. لم

يكن الآخرون يدركون ذلك، لكنّها كانت تعمل كثير اً. التخطيط
 مع العلامات التجاريّة، متابعة شبكات التواصل الاجتلاعي، كلّ
 أياماً وأمسيات كاملة في العمل، تخصّص له و قتها بالكامل. في ذلك يلك اليوم، كان برونو يتبع دورة إعداد على التصميم الغرافيكي، وهي انتهت للتوّ من تَهيز الإستديو استعدادآ لتصوير فيديو. نبّهت الولدين قائلة اسأضع الكاميرا في هذه الزاوية لأحاول التصوير الـاري من زاوية جديدة، احذروا أن تدوسوا على الشُريط الكهربائي". بعد بضع دقائق، حصل ما كان في الحسبان، تعثّرت كيمي بالسلك الك وسقطت الكاميرا أرضاً وسط جلبة فظيعة. عندها راحت ميان كاني تزعق ناهرة ابنتها، رافعةً يدها متأهبة لصفعها ارضها كانـة كانت كيمي تنظر إليها عحملقة وذقنها يرتجف، كابتة زفرة على وشك وشك أن تنفجر، وواصلت ميلاني الصراخ و كأن لا شيء بات يكهمّ سوى ذلك التوتّ
 والغضب والإنهاك يتدفّق منها، حين انتصب سامي متوسّطاً بينها ليحمي شقيقته، مواجهاً والدته، لا بل واقفاً مثل سور أمامها. لم
 علا على صوتها "ماذا أصابك؟ إنها ابنتك!"، ثم صا واح مستنكرا آ

 جعلها تتسمّر في مكانها. حلّت لحظة صمت، ثمّ انهارت كيمي

باكيةً. عندها ركعت ميلاني وضمّتها بين ذراعيها وهي تردّد بلا
 يرام"، إلى أن هدأ طفلاهما.

مطرقة في المطبخ، تائهة في الفراغ، راحت تستعيد ذلك المثهد بوضوح مروّع. تستذكر وجه ابنها الذي بدا فجأة في غاية القسوة والتصلّب.

بقيت تلك اللحظة تطاردها لوقت طويل. لم يكن من عادتها

 حياتهم برمّتها رهن بتلك الكاميرا، وكانئنّا ناية العالم




 المشاريع التي تعمل على إنجازها دفعة واحدة. كانت إليز رقيقة، لـا كانت حكمت عليها. لكانت عرضت عليها أن تصطحب وليا ولديها إلى منزلما لقضاء سهرة، مثلما كانت تفعل أحيانآ، حتّى تتمكّن ميلاني




تخصّصه لــالاستراحة السعيدةه. لم يكن بإمكان أحد أن يتصوّر المجهود الذي يتطلبه ذلك. تلك العزلة التي يتحتّم عليها تقبّلها. ذلك كان ثـمن النجاح.
بالطبع، كان لديها زوجها. كان يقف بجانبها. بإمكانها أن تناقش معه مقاطع الفيديو، واختيار العلامات التجاريّة النريكة، والعقود. بإمكانها أن تبحث معه برامج عطلات نائ الماية الأسبوع القادمة ونتاثج الولدين المدرسيّة. والمشاريع المستقبليّة على المدى
 ذاك الذي ظلّ يلاحقها، لم يكن بوسعها أن تفاتحه فيه. في ذلك اليوم، اعترضها سامي. بعدها، عاد ذلك الصبيّ الذي عهدته، صبيّ رزين متعقلّ جادّ، لا يتشكّى أبداً.
حين نجحت ميلاني أخيرا في نفض تلك الأفكار عن ذهنها، كان سامي لا يزال جالسا إلى الطاولة. انتهى من تناول الزي الزبادي
 النفايات برأس قدمه ليرمي العبوة الفارغة ووضع ملعّا ملعقته الصغيرة في الملّاية. تمّ اقترب منها بدون أن أن يتفوّه بكلمة. عندها، تراءى لها لثانية أنها تقرأ على وجهه الجملة التي لن يتلفّظ بها أبداً (هذا بسببك أنت. كلّ هذا بسببك".

## الفرقة الجنائية -

## اختفاء الطفلة كيميي

الموضوع:
مضر جلسة الاستحاع إلى لويك سيرمان.
أجراها في Y 1 نوفمبر 19 - 19 سيدريك بيرجيه، مفوّض الشرطة
المناوب في الفرقة الجنائية في باريس.
تمّ التوضيح للسبّد سيرمان أنه يجري الاستهاع إليه بصفته شاهداً وأنّ بإمكانه في أي و قت قطع المقابلة.

عن هويّته:
اسمي لويك سيرمان.

أقيم في الرقم r 1 شارع لا ترويل في ليون (79).
أعيش مع شريكة.
أدير قناة ("فارس النت".

## عن الوقائع (مقتطفات):

هدف قناتي تشريح ما يلقى رواجاَعلى يوتيوب. أنشأتها عام r-l\& ولديّ اليوم أكثر من مليون مشتركـ. أتناول الانحرافات على الإنترنت، وبصورة خاصّة على يوتيوب. يلقّبونني فارس النت، لكنّني أعتبر نفسي أقرب بالأحرى إلى مبلّغ عن التجاوزات كنت من الأوائل الذين فضحوا الاستغلال التجاري للأطفال على يوتيوب. نشرت عدّة مقاطع فيديو حول هذا الموضوع، "فضيحة
 المعتدون جنسيًاً على الأطفال يجمعون صوركا
 الضجّة هو الذي نشرته العام اللاضي، "اعبيد يوتيوب الصغار"، أنا من أطلق أول عريضة ضد هذه القنوات الـوا وها وهذا ما لفت انتباه وسائل الإعلام. إذا قطعاً، لا يمكنني القول عن كلّ هِ هؤلاء الاء الأهل إنّهم يكنّون لي الكثير من الودّ. بقيت المسألة برمّتها لفترة طويلة
 أيضاً، تفهم قصدي، أليس كذلك؟ (...)

أجل، ثمّة حرب تدور بين بعض القنوات. كيمي وسامي لديه| اليوم شمسة ملايين مشترك، في حين أن أقصى ما وصلت إليه قناة (افريق الحافلة الصغيرة) مليونان، رغم أن فابريس بيرو بدأ قبلها. إنه غاضب إلى أقصى حذّ. استثمر مبالغ ضخمة، يسعى بكلّ الوسائل لزيادة حجم جمهوره. حين تشاهد مقاطع الفيديو، غالبا ما تبدو ابنتاه

منهكتين، غير مكترثتين، هو وحده يتظاهر بانّه يمرح. يصوّرهما بوتيرة غير مقبولة. يكفي القيام بعملية حسابيّة بسيطة. تصوير مقطع فيديو يستغرق وقتاً. يمكنتي أن أؤكد لكم أنها لا تفعلان حترا

 يسوّيان حساباتها عبر الفيديوهات والشائعات. من وجهة نظري، الوضع سيّان من المانبين: أطفال عبيد ووتيرة عمل تليق بالئن الأشغال
 إلى ما لا ناية، عمدا إلى تنويع مواقعها: إنشاء قنوات المات ثانويّة باسيم الأهل وإقامة حسابات إنستغرام للجميع. والهدف واضح : الـا احتلال الساحة. كلّ شيء جاهز للالتفاف على القانون المقبل. الآن، تقوم بعض العائلات حتّى بالتصوير بالبثّ الحيّي. أجل، البثّ لايف، هل تتصوّر ذلك؟ (....) حسنأ، هذا يعني أنه حين يكون الالطير الطفال في
 ذلك مبانرة على حساب إنستغرام. وبإمكان المشتركين التفاعل أو طرح أسئلة. إنّه النجاح المضمون. (... )
بنظري، هؤلاء الأطفال هم ضحايا عنف أسري. سوف تُطرح المسألة بجدّداً في المستقبل، سترون. أنا مستعدّ للمرامنة على ذلكّ الكا يلّعي الأهل أن هذا من باب ماب الترفيه، ترفيه يدرّ الملايين. أما أنا،
 يعزل هؤلاء القصّر ويعرّضهم للأسوأ.

الحميميّة كلمة لا يعرفها الناس. انظروا كيف يصوّرون أطفالهم،
ما إن يستيقظوا، أمام كوب الفطور، إن لم يكن أثناء حمّامهمه، ولا أختلق شيئاً هنا. يكفي أن تشاهدوا هذه الصور لتفهموا آنه استغلال. أجل، استغلال للسطوة. استغلال للسلطة. يردّد هؤلاء الجنود الصغار الطيّبون الجمل ذاتها التي تعلّموها عن ظهر قلب:

 و (قبلات من النجوم")، و"لا تنسوا أن تشتركوا") و (الإبهام الصغير الادير إلى الأعلى لمنحنا لايك). تعلّموا كيف يبتسمون مثلل| تتعلّم قرود السيرك عرضها. هل تظنّون أنّ بإمكانهم أن يقولوا (الا، لم أعد قادراً الِا على ذلك، سأتوقف" في وقت تعتاش العائلة بكاملها من عائدات مقاطع الفيديو هذه؟ (...)
أنا لا أعتقد أنّ طفلاً في الثالثة من العمر يِلم بأن يكون نجاً على يوتيوب. . يتمّ غسل دماغهم منذ صغرهم كا لو أنّهم في طائفة. المبادئ الأساسيّة أُرسيت بشكل نهائيّ: أنا يوتيوبر، إذاً أنا سعيد. شخيّا
 صحيح. وعدوّ جميع الأهل الذين يستغلّون أطفالفم. (...)
أثارت الفيديوهات التي نشرتها سيلاً من التعليقات وجمعت
 أن الشُباب لا يؤيّدون بمجملهم هذا النظام، بل هو يصدم العديد منهم. لأن المشكلة المقيقية، هي أنّ الأمر لا يقتصر على هاتين

القناتِن أو الثلاث قنوات التي يري الكلام عنها أكثر من سواها، بل هناك عشرات منها يتابعها ألف، عشرة آلآف، ثلاثيثين ألفـ، مئّة ألف مسترك، يدير ها أهل يِلمون بكسب القا بير القدر ذاته من المال. ليس هناك اليوم ما يمنع هؤ لاء الأهل من تصوير أطفالمم طوال النهار
والإتجار بذلك. (...)

سيأتي يوم يتحتّم فيه التحدث أيضآعن الأطفال الذين يشاهدون ذلك كلّ يوم. عن الإعلانات التي يستهلكو نها بالأطنان الان من غير أن يدري أحد. ليسوا بالعشرات فقط، بل هم بم بمئات الآلاف. أكارك

 أليس كذلك؟ خذوا ساعتين من الوقت لتشاهدواوا، وستفهمون ما ما ما أتحدّث عنه. ستدركون الأضرار... (...)

أجل، بالتأكيد، أودّ التحدّث عن ميلاني كلو. ليس لديّ أي
 التي بادرتني. بدت ودودة. إنها امر أة تحسن الكلام، مؤدّبة للغاية
 حول الموضوع، وكانت تريد إقناعي بآنني غخطئ. كانت تريديدي

 بلا توقّف في مقاطع الفيديو . لم أحاول بجادلتها، أقرَ بذلك. قلت لنفسي (السنا في الفريق ذاتها). (...)

أعرف أنّ ابنتها اختفت. أعرف ذلك لأنّ لديّ آذان في كلّ

 على تواصل، والمعلومات تنتشر بسرعة. بسرعة كبيرة. لن يدوم

الصمت طويلاً. (...)
لا، لا أعرف توم برينديسي. (...) كتب لي تعليقات على
 معظمهم شباب. لا، لم أقابله إطلاقاً، لم أتكلّم إليه يوما. (... ) إنني متأشّف جدا لما حصل لهم، وآمل من كلّ قلبي أن تكون الفتاة بخير وأن تتمگّن قريبا من العودة إلى منزلما. لكنّ لكنّ الأمر لا لا يفاجئني. حين تروي نهارك من الصباح إلى المساء، حين تستعرض


 سيصبحون جزءا من عائلتك إن اشتركوا، تأتي لـظظة يعترض أمر أمر ماطريقك. لـظة لا بدّلك أن تدرك فيها أن ما تقوم به ليس صواباً.

تأتي لـظة يغضب منك أحد ويعاقبك.
خلال اليوم الثالث الذي تلى اختفاء كيمي ديور، راجعت كلارا بانتباه محاضر جلسات الاستا الاتلع التي أودعها زملاؤها في
 كانت تشعر بلهب في عينها وألم في عنقها.

كان التحقيق يتواصل من حوها، في صمت أحياناً، ووسط فوران أحيانا أخرى. في الطرف الآخر من الممرّ، كانت قاعة الأز ألزمة تشهد الآن اجتاعاً كَلّ أربع ساعات.
تمّ الاستلمع إلى المارس وزوجته وجميع الجيران في المجمّع.


 بعد تعزيز صفوفه بثلاثة معقّقين، كان فريق الإنترنت يواصل تقصّي كل عناوين بروتوكول الإنترنت التي تتصّل بانتين بانظام
 الأكثر مواظبة للقناة يقتصرون على الأطفال، ولا عجب في في ذلك، إذ ثبت مراراً استخدام شبكات الاستغالال الجنـي الانسي للأطفال الصور

 القصّر. كان ينبني الآن استدعاؤهم واستجوابهم والتثبّت من جدول أعلهم.
مع انظضاء الساعات الواحدة تلو الأخرى، كانت فرضية طلب فدية تبتعد أكثر فأكثر، لتحلّ علّلها سيناريوهات أكثر تـثرا تشاؤماً. من

 اختار كيمي.

أهدر سيدريك بيرجيه وقتاً طائلاً بعد الظهر سعياً للحصول
 إلى المرآب. كان من المفترض أن يحتفظ وكيل الحّاد الملّكاكين المشتركين بأثر لكلّ الأجهزة الإلكترونيّة الموزّعة، والتي نادراً الما ما تتمّ إعادتها، كما هو معلوم. لكن في العام r.IV، تغيّر وكيل المجمع السكنيّيـ وبعدما تعذّر الاتّصال بالوكيل السابق طوال عطلة نهاية الأسبوع، ردّ أخيراً خلال الصبيحة. شغّل سيدريك مكبّر الصوت كا الا يفعل في غالب
 المحاضر ـ شُرح الوكيل السابت بنبرة مداهنة متملّقة لرئيس المجموع أن المحفوظات نقلت للتو" إلى موقع تخزين في منطقة بانيوليه. وفي حال تمّ الاحتفاظ بالملفّات القديمة، وهو أمر غير مؤكّد إطلاققاك، عندها ينبغي تقديم طلب استخراج من خلال مل المدير . وبا أن المدير في عطلة لبضععة أيّام، فقد يتأخر الجوابي

بعدما باشُر سيدريك المكالمة بلهجة حازمة إنّا ضمن حدود
 عندها ردّ الوكيل الإداري بالنبرة ذاتها المتأسّفة أنه سينقل رسالته
إلى من يهمّه الأمر، وأنّ أحداً سيتّصل به حتلًا.

زعق سيدريك "احياة طفلة على المحك!" وأغلق الحطّ". ظنّت كلارا لثانية أنّه سيقلب مكتبه كا سبق أن فعل مرّتين منذ أن بدآ
 لكن لا بدّ أن ذكرى انز لاقه الغضروفيّ كانت لا تزال حيّة في ذهنه.
(ما الذي يمكننا القيام به حيال المعتوهين يا كلارا، أترين ما
أعنيه، المعتوهين الحقيقيّين الأغبياء؟ه.

## فكّر بضع لـظات وتابع:

(اسأذهب إلى هناك مع سيلفان. صدّقيني، من مصلحتهم العثور على تلك المحفوظات اللعينة، وإلّا سنتلب مكاتبهم الجديدة رأساً على عقب".

لبس معطفه واختفى.
قرابة الساعة السادسة مساء، في حين لم يكن سيدريك عاد بعد، تلقّت كلارا نتائج تحاليل المدض النووي التي طُلبت بصورة عاجلة. على (ادودو وسخة)ال، تم التعرف على أثري هضض نور الموري
 السجائر التي جُعت في المارج وفي المرآبي، فأعطت حون حوالى عشا


قرابة السادسة والنصف، تبلّغت بأن ميلاني كلو طردت للتوّ مفاوض فرقة البحث والتدخّل إذ لم تعد تحتمل وجودها مالئل حاولت اختصاصيّة علم النفس عبناً التحدّث إليها، لكنّها رفضت الختر الخروج من غرفتها.

لاحقاً، اتصّل سيدريك بكلارا. كان خارجاً خالي الوفاض من مكتب وكيل التّاد الملّاكين. لككنه تُكّن من هملهم على إعاديا

المحفوظات التي تمّ نقلها، على أن يحصل ذلك في صباح اليوم
التالي.
قررت كلارا العودة إلى منز لها بعد يوم طويل عكّرته عقبات
كثيرة.
حين فتحت كلارا باب شقتّها، أحسّت بجسدلها يسترخي، فأدركت كم كانت عضلاتها متتنّجة في اللحظة التي بدأت تتحلحل فيها البقاء متحفّزة مترقِّبة ساعات طويلة بيلة بدون أن أن يُصل شيء، هذا أكثر ما كان ير هقها بالتأكيد. لاحظت ذلك مريا مراراًا. ملأت
 متناول يدها، ثمّ تفحّصت محتوى البرّاد. قليل من التاراماما، بقايا سلطة جزر مبشور (أين قرأت أنّ الاحتفاظ با با لأكثر من أربع
 شرائح خبز بعد تحميصها.
لأوّل مرّة منذزمن طويل، شعرت بكآبة أليفة منبيّقة من أحشائها


 فتاة صغيرة في قلب تحقيق خالٍ من أي عناصر ملموسة

 جالسة بين كدسات ملفّاتها، كان يتتابها شعور بأنّا خارج اللعبة.

حين انفصلا، طلب توما نقله إلى مركز آخر. أراد الابتعاد عنها، عن باريس، منح نفسه فرصة للعيش بطريقة خختلفة. هي

 ودّت البقاء على تواصل معه. لآنّه عندما غادر، كّتّم عليها الإقرار بالواقع، بأنّ الصميت لا يُحتمل . لم يكن بإمكانها التسليم بالعيش بدون أن تردها أخباره. كانت تريد أن تعرف ما حلّ لِّ به، إن كان
 يردّ توما على رسائلها الإلكترونيّة الأولى. لكنّها كانت مواظبة وواصلت الكتابة له لتروي له أخبارها، الانتقال إلى شارع باستيونه الها إعادة تشكيل الفرق، صعوبة إيماد مكان لركن السيّارة، ومن حول المبنى أشغال البناء تلك التي تتو اصل بلا نهاية. قصصها الصها، الصغرى منها والكبرى. الشكوك والانتصارات. بقيت رسائلها الإلكترونيّة لفترة طويلة بلا جواب. لم تكن تعرف حتّى إن كان توما يقرأها.
 ذات يوم، أجابها أخحيراً. كان يكتب لها في بادئ الأمر بإيباز، مكتفيا
 تدريب المفوّضين، تلك القيم التي لطالما سعى لتلقينها للآخرين، حياته الجلديدة. استقرّ على مسافة بضعة كيلومترات من سان سان سير
 سعيداً. كان ذلك الرابط على مسافة عزيزا على قلب كلاران، وكانت تخشى اليوم الذي سيعلن لها فيه أنه التقى امرأة. لأنّ ذلك الرابط

سينقطع عندها، هي واثقة من ذلك. الواقع أن مراسلاتها تباعدت
 لاحترام وتيرته.
في ذلك المساء، شُعرت أكثر من أي وقت مضى بالرغبة في في أن تكتب إليه، أن تكلّمه. كانت لتضحيَ بالغالي من أجل ألـي أن يكون هنا.

حين أغلقت الصنبور في المغطس، تنبّهت إلى أن المياه شديدة الحرارة. رتّبت لنفسها طبق عشاء على عجل وجلست الما أمام شاش حاسوبها. بضع نقرات، ودخلت إلى الصفحة الرئيسية لقناة (الاستراحة السعيدة) على يوتيوب. ظهرت حوالى مصغّرة، تطابق مقاطع الفيديو الأكثر شعبيّة. وتحت كلّ منها كالِّا كان

 بإمكانها تبويبها من حيث تاريخ نشرهان، من الأقدم إلى الأحدث أو أو بالعكس. كان هناك المئات منها.
البدء بالبداية، العودة إلى الأصل ...
حين رفعت رأسها، كانت ثلاث ساعات انقضت. تُطّطت
 السدّادة لتفرغ المغطس وأطفأت الضوء. بدا لها من المستحيل رغم تعبها أن تُخلد إلى النوم.

عاودت الجلوس أمام الماسوب، تناولت ججّداً الملفّ الذي تدوّن فيه ملاحظات، محاولة منذ المساء الأوّل بناء نظريّة.

كان يتحتّم تسمية الصور ووصفها وترتيبها. كان يتحتّم استخر اجها من تلك المساحة اللّامتناهية، مساحة بلا حدود حيث كانت غخبأة ومعرو فيها ملايين المشاهدات من غير أن يدري باقي العالم. استخراجها من تلك المساحة حيث تفلت من أي رقابة، على•ما في ذلك من تناقض.

كان يتحتّم نقلها إلى العالم الواقعيّ.
ولتحقيق ذلك، كانت الكلمات سلاحها الوحيد. من أجل أن يتمكّن آخرون من إدراك أبعاد ما عاينته، آخرون كّن لا ينظرون ولن ينظروا إطلاقاً إلى هذه المشاهد، ولا يعلمون حتّى بو جودها، لا بدّ لها من مو اصلة لـّ كتابتها.

وصفها، وضعها على الورق.
أجل، هذا ما يتعيّن عليها القيام به، على الرغم من المفارقة، وحتّى لو لم يكن لذلك أي معنى. حتّى لو لم يكن لذلك أي جدوى.

قضت ثُلاث ساعات مسمّرة أمام شاشتها، تردّد بلا توقّف بصوت عالٍ (الا بدّ من رؤية ذلك من أجل تصديقه").

الفرقة الجنائية -

## اختفاء الطفلة كيمييديور

الموضوع:
خلاصة حرّرتها كلارا روسّيل عن فيديوهات قناة (الاستراحة
السعيدة) المو جودة على يوتيوب.

بمعدّل مقطعين أو ثلاثة مقاطع فيديو في الأسبوع، صوّر الطفلان ما بين • . م و ••v فيديو منذ إطلاق القناة.

جمعت هذه المقاطع أكثر من . . 0 مليون مشاهدة.
يتابع القناة حالياً خسسة ملايين مشترك.

بمعزل عن "فتح العلب") التقليدي (فتح رزم أو ألعاب أو سكاكر)، مقاطع الفيديو الأكثر شعبية هي التي تتضمّن ألعاباً
وتحدّيات تصوَّر داخل المنزل.

الاستهلاك هو في صميم معظم السيناريوهات. الشر اء وفتح العلب والأكل هي النشاطات الرئيسية التي يجارسها الطفلان.

خارج المنزل، السوبرماركات ومدن الملاهي وصالات ألعاب الفيديو هي الديكورات الثانويّة التي تلقى أكبر قدر من الاستحسان بين المشتركين.

بين r-10 وr.1V و، لم تكن ميلاني كلو تظهر بعد على الشاشة. كان صوتها يرشد الولدين من خارج الصورة ويعلّق على ما يفعلون. ابتداءً من العام r.1V، بدأت تظهر. يمكن بعد ذلك ملاحظة التطور السريع في تسريهة شعرها ومكياجها. ومع تزايد حضورهاها، يتّأكدّ أسلوبها: ترتدي عموماً ملابس زهريّة أو بيضاء، تحبّ الساتان والبرَق. مظهرها مستوحى بصورة جليّة من شخصصيات والت ديزني النسائيّة. غير أن الطفلين يبقيان محور مقاطع الفيديو.

مع مرور الوقت، تَتخذ أشكال المقاطع والمونتاج والمؤثّرات
 مكتوبة، من الواضح أنّها يكفظانها عن ظهر قلب. غير أن الهدف هو الإبقاء على ذلك الانطباع بمشاهدة أفلام هواة بالانغه|س في العائلة، الذي يتيح للمشاهد التهاثل إلى أقصى حدّ معهم. بينها يكبر الولدان، يتبدّل سلوكها.

في البداية، لا تعير كيمي أي انتباه للكاميرا. كلّ ما يهّها هو الألعاب ونيل استحسان والدتها. ينظر الشقيق والشقيقة إلى والدتها خارج حقل الكاميرا. تدريجيّا، ومع تغيّ الديكور (ولا سيّ| مع إنشاء الإستديو العائلي)، يركّز الطفلان النظر إلى العدسة.

بموازاة ذلك، تتبّل ملابسه| تدريجيّا. في البداية، يرتدي سامي وكيمي ثياباً خالية من أي علامة فارقة. اعتباراً من العام rr. IV قمصان قطنية طويلة الأكام تحمل شعار غختلف العلامات الشريكة للقناة أو صور أبطالهـ المفضّلين. ولا يظهران مرّتين بالملابس ذاتها اعتباراً من أواخر Y-17، تتبلور اللغة ويتضّح النحو. يردّد سام وكيم بصورة منهجيّة الجمل ذاتها في بداية كلّ فيديو ونهايته، فيحضّان متصفّحي الإنترنت على الاشتراك في القناة ومنحهـا

لايكات.
اللازمة الافتاحيّة: اأهلاَ بمحبّي الاستراحة! نأمل أن تكونوا جيعكم بخير. نحن بحال جيّدة جدّاً!" ثمّ يُسمع عادة صوت الّا ميلاني تتدخّل لتؤكّد أن الجميع بأحسن حال حال فعلاً وتسأل ولديها عن تحدّي اليوم (سواء لعبة أم فتح هدايا)، وكأنّ القرار يعود لهما وهي تكتشف الأمر بالتزامن مع المشاهد.
اللازمة المتاميّة (كيم وسام يتكلّلمان بالتناوب أو بصوت واحد): (اباي باي محبّي الاستراحة! إن أحبتهم هذا الفيديو، لا تتردّدوا في مشاركته! نرسل لكم الكثير الكثير من قبلات النجوم
 اشتركو!!!. .

خلال العام r-Iv، وردّاً على الهجهات التي تستهدف القناة، صوّر سامي فيديو مع شقيقته. يظهر قبالة الكاميرا وعلى وجهه

ابتسامة متشنّجة بعض النيء، ليوضح أنه لطالا كان يحلم بأن يصبح
 يسمّعه. بجانبه تجلس كيمي، باسطة يديها بِيا على ركبتيها، تهزّ رأسها موافقة بصمت. ينهض سامي ويقوم بـا يشبه رقصة، ثمّ يشّير (امن كلّ قلبي" جميع الذين يدعمونها وييبّونها. ويختم بجذه الكللمات: (اعلينا أن نكون مثالاً للأطفال الآخرين الذين لديهِ أليّم أحلام، وأن نظهر لهم أنّ عليهم أن يؤمنوا دائرًا بأنفسهم".
تبدو هماسة كيمي في تراجع منذ بضعة أشهر. بالرغم من ديناميكيّة المونتاج وحضور المؤثرات المتزايد، يمكن أحيان ألانّا لمس تنّع الفتاة أو تعبها الذي لا تحسن إخفاء وحنه بالقدر الذي يخفيه به شقيقها.

في بعض الملقات التي صوّرت مؤخّراً، يتيه نظرها أحياناً، وكأن كلّ ذلك لا يعنيها. تنفصل، لا تعود تستمع، لا تعود تنظر إلى الكاميرا، فتتدخّل والدتها في غالب الأحيان لحثها على الإكال. عندها، تبتسم مرغَمةً مبل جنديّ صغير شجاع.
*
بعض فيديوهات (الاستراحة السعيدة) تتخطّى اليوم Y0 مليون
مشناهدة.
تشكّل تحدّيات المأكولات أكبر نجاح للقناة. في زمن المواد الغذائية العضويّة والـميّة النباتّية، فإن ثلمانين بالمئة من المتنجات التي

يعرضها سامي وكيمي تدخل في فئة الطعام غير الصحّي (مشروبات محلّاة ووجبات سريعة وسكاكر ).

يُستخدم المعجم الإنكليزيّ بشكل منهجيّ في أسلاء الألعاب، إذ من الواضح أنها من وحي القنوات الأنكلوساكسونيّة. بصورة عامّة، فيديوهات "ا(الاستراحة السعيدة") شبيهة بفيديوهات "افريق الحافلة الصغيرة" و"زمرة الدباديب" وغيرها من القنوات المنافسة، إذ تستوحي بعضها من بعض.

تتبع كل هذه الفيديوهات في بنائها الدراميي الحافز ذاته: التلبية الآنيّة للرغبة. كيمي وسامي يعيشان حلم بميع الأطفال: شراء كل شيء، في الحال.

يُدعى كيم وسام بانتظام للترويج لمدن ملاهٍ وصالات ألعاب. وتخصّص عطل نهاية الأسبوع كلّها تقريبا لهذه التنقّالات.

مرّة في السنة على الأقل، يلتقي الطفلان محبّهها في حدث يُرتّب عبر تطبيق (اميت آب"، تجري هذه اللقاءات في مدن ملاهِ، يتمّ تصويرها، وتكون هي نفسها موضهع فيديو جديد. كيـم وسام
 حواجز، وبعد انتظار طويل بمعدّل ساعتين، يغادرون حاملين صورة عليها إهداء. والأكثر حظًّاً بينهم يتسنّى فـم التقاط صورة سون سيلفي مع الطفلِن.

يخصّص عدد من مقاطع الفيديو للترويج لمنتجات فرعيّة

تطلقها العائلة (مفكّرات، ألعاب طاولة، دفاتر نصوص، أقلام
حبر)
قبل بضعة أيّام من اختفاء كيمي، نشُرت ميلاني كلو فيديو بعنوان (االمقيقة حول الاستراحة السعيدة")، تظهر فيه وحيدة. لأوّل مرّة، لا تطلق أي لعبة ولا تلا تروّج لأي منتج. تتكلّم بوج الهدف هو الردّ على غختلف الهججات المتزايدة على مواقع التواصل

الاجتاعي.
تتحلّث ميلاني كلو عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم
 أنّا تدعمه. هي وعائلتها تحترمان منذ الآن أي قواع اعد
 حرصاًا). تتطرّق من جهة أخرى إلى شائعات تناولتهم (سحب



 الحسد. نحن أقوى من كلّ هذه النميمة. نعرف النّكمـ أنتم هنا، وانّنكم
 كثيراً ونشكر كم من صميم القلب: شكراً، شكراً، شكراً اii .
في صباح اليوم الرابع على اختفاء ابنتها، تلقّت ميلاني كلو وبرونو ديور ظرفاً أبيض مبطّناً بفقّاعات من حجم عاديّ، خطّ

عليه طفل اسم ميلاني، بجرّد اسمها، وعنوان العائلة الكامل، بـا في ذلك المبنى والطابق. لا بدّ أن طفلاً صغيراً، ربّبا كيمي نفسها، ونِّ نسخ الكلملت. تفحّص برونو الحُطّ المجتهد، وانسابت قطرات عرق بارد على طول ظهره. حين أدركت ما يكصل، انقضّت ميلاني على الظرف البريديّ ومزّقته، غير آبهة للتعليه|ت الصارمة التي أعطيت
„لا تفعلي هذا!") صاح بها برونو.

تجاهلت احتجاجات زوجها ودسّت يدها داخل الظرف. أخرجت منه صورة بولارويد اكتشفت عليها كيمي. تظهر الفتاة الصغيرة في الصورة الملتقطة عن قرب، جالصور الصة أرضاً، ساندة ظهرها إلى جدار أبيض. أمام الصورةة، تمالكت ميلاني نفسها عن العوريل بعد ذلك، وجلت في قعر الظرف ما يشبه حزمة صغيرة. حين تأمّلتها بإمعان، تبيّن لها أن الرزمة مصنوعة من ورقة تغليف رقيقة مطويّة عدّة مرّات ومحكمة بشريط لاصق. كانت مرفقة بملاحظة مدوّنة على بطاقة ملساء. قرأت ميلاني الرسالة وانتشرت ارت ارتعاشة يديها في ثانية إلى جسدها بالكامل. انتزع منها برونو البطاقة وقرأ النصّ بدوره:
إن كنت تريدين رؤية ابنتك بجدّداً،

افعلي ما أقوله تماما. صوّري نفسك عندما تفتحين الحزمة.

وانشري الفيديو
انتصب منتفضاً.
"الا تلمسي شيئاً بعد الآن!!.
كانت ميلاني مسمّرة، مطبقة قبضتها على الرزمة.
"يجب أن نخطر سيدريك بيرجيه. هناك بصيات يِبب رفعها، سوف نفسدّ كلّ شيء. قالوا لنا هذا ألف مرّة، ميل، إذا تلقّينا اتّصالاً أو تسلّمنا أي ثيء كان، علينا الاتّصال بهم على الفور! ! . اتّخذ صوته فجأة نبرة حازمة جداً. اقترب منها وحاول فكّ أصابعها.

توسّلت:
(الا، لا، استمع لي! سنفعل أولاً ما يقولون، وبعد ذلك نتّصل.
أعدك بذلك".
وقفا بضع ثوان يكدّقان الواحد بالآخر بنظرة تحدّ. لم يسبق لبرونو أن رأى زوجته في هذه الحالة. كانت شفتاها قد فرغتا من الدم وعيناها كعيني امرأة مسوسة.
توجّه إلى المطبخ وعاد حاملاَ علبة قفّازات مطّاطيّة تستخدمها بين الحين والآخر لتنظيف البيت. أخرج منها زوجاً وناولها إيّاه. و قفت خلف الطاولة من غير أن تتفوّه بكلمة، وبعد لـظة من التردّد، اختارت الملوس. ذهب برونو وجلب الكاميرا، ثبّتها على

القاعدة وأشعلها. نظر من خلال العدسة ليتّبّت من أن ميلاني في وسط الإطار كا ينبغي، وتأهّب لبدء التسجيل.
وضعت القفّازين، أخذت نفساً عميقاً وباشرت فتع الرزمة
الصغيرة.
كان يصوّر.
حين اكتشفت ما تحويه الورقة، وهو ما بدا له من حيث كان واقفاً شيئاً صغيراً جدّا يكاد لا يُرى، أطلقت عويلاً.

انهارت باكية وقطع التصوير.
اقترب برونو. لم تعد ساقاه تحملانه. كانتا تترنّحان في حر كة غير مترابطة، وكأنّها لا تطيعان دماغه بالكامل .
قبل أن يلقي نظرة على ما اكتشفته زوجته، حرص هو أيضاً على الجلوس، مدركاً أنه إنّا يؤجّل مشهدا قد يجهز عليه.

ثمّ انحنى فوق الورقة الورديّة، فرأى عليها ظفر طفل، ظفراً أملس نظيفاً. اقتُلع من السبابة أو الإصبع الوسطى، على الو ما يبدو

تمالك نفسه عن تسديد لكمة إلى الجدار، التقط هاتفه واتّصل برقم سيدريك بير جيه.
في حالات اختفاء قصر، يُشار بصورة عامّة إلى المسْتبه به بالمذكّر


واغتصابهم بنسبة 9 . 9 بالمئة من الر جالل. أمّا عند الخطف مع طلب فدية، يتعيّن استخلدام صيغة الجمع، كالقول إن الحناطفين لن يتأخرورا في تحديد مطلبهم. فاللغة تطابق الإحصاءات.

رغم ذلك، ظل المحقّقون يستخدمون صيغة المفرد حتّى بعد تلقّي الظرف الذي يكتوي على صورة كيمي ديور والطلب العجيب. كان لا وعي الفرقة يطرح بدون أي سبب ظلي
 مكان ما، في أحد صناديق البريد في دائرة باريس العاشرة المرة استغرقت
 طابع البريد غير المستعجل. لم يكن الحاطف على عجلة من أمره. على صورة البولارويد، كانت الطفلة ترتدي فعلاً الملابس ذاتها التي كانت تضعها يوم اختفائها، والـلذاء ذاته أيضاً. كانت كيمي
 قيود أو إصابة. كانت التعليهات المرفقة بالرزمة مكتوبة بخطّ اليد بأحرف كبيرة. لكن سرعان ما اكتشفت كلارا رسالة ثانية غخربشة بالقلم على ورق التغليف المحيط بالظفر : الا تنسي الفيديو، وإلاّلا في المرّة المقبلة تتلقين إصبعاًا).

رسالة مزدوجة، كتابة بخطّ اليد، من الممكن تفسير ذلك على أنّه ينمّ عن قلّة احتراف أو نوع من الارتجالـ ر ربّها أيضـاً وسيلة تمويه.
(أو إستراتيجيّة مراوغة)،، ختم ليونيل تيري.

أمام عناصره، كان الرئيس يبدي حيرته.

كانت الفرقة الجنائية تنتظر منذ البداية طلب فدية. هذه الفرضيّة، إلى جانب شهرة الطفلة، هي التي ملت النيابة العامة على رفع الملفّ المّ إليها. والخاطف لم يطلب في الوقت الماضر سوى أمر واحلد، هو أن تنشر ميلاني فيديو.
نبّهت كلارا: الكن ليس أيّ فيديو اعتياديّ، بل فيديو لفتح الرزمة، على غرار مئات الفيديوهات التي صورها ولداهاهابا.،.

بعد لـظة صمت، أضافت:
"لكن هذه المرّة، هي من تفتح الرزمة).
كان تاريخ الصورة يعود برأي الخبراء إلى غداة يوم الاختفاء. والظفر الذي أرسل كان فعلاّ ظفر طفل في الساديسة، لكن تمّ تنظيفه، ما يععل من المستبعد أن يفضي تحليل أكثر دقة إلى نتيجة. يتحتّم الآن على الفرقة الجنائية اتخاذ قرار، ما بين الاستجابة لطلب الخاطف أم لا. في حال طلب فدية، تقضي الإستراتيجيّة بصورة عامّة بكسب الوقت. لكن الماطف لم يطلب مالاً حتى




 على أمل أن يوضح الحاطف مطالبه لاحقا،، أو التريّث والمجازفة

بتلقّي إبثات آخر على تصميمه؟ كانت الآراء منقسمة. وبعد جدل خيّم عليه توتّر شديد، حسـم ليونيل تيري الأمر: يجب القيام بخطوة في اتجاهه ((هو)"، إرغامه على الحروج من غخبئه وإقامة اتصال والظهور من جديد.

على ميلاني إذا القيام بـا طلبه منها. دار نقاث بجدّداً لمعرفة المنصّة التي ينبغي بثّ الفيديو عبرها، وكان جواب كلارا قاطعاً: يوتيوب هو موقع (فتح العلب").
قرابة الساعة السابعة مساء، نشرت ميلاني كلو إذاً الفيديو
 الباستيون حيث كان حاسوبها لا يزال محجوزاً. كان عنوان الفيديو يقتصر على تاريخ النهار، ومدّته أربعين ثانية، ولم يرافقه أي تعليّ أليون.
 مشاهد صامتة، وجيزة، غامضة، لكنّها مشحونة حقيقي". كلّ من يكتشنها لأوّل مرّة، حتّى خارج سياقها ومن دون أي شرح، سيدرك أنه لا يرى مقلباً ولا شريطاً مفبر كاً. كان الفيديو، بالرغم من قصره، يدعو المشاهد إلى ولوج مألوا لأساة. معاناة ميلاني تتحوّل إلى عرض، عرض عرض مشبع بعنف مضهمَر سيضمن له اله حتحا الانتشار الواسح والنجاح. ربّها كانت هذه تَديداً النتيجة المر جوّة.

وهذا ما حصل. ما إن نشر الفيديو على الإنترنت، حتّى سرت الشُائعات التي كانت لا تزال محدودة حتّى ذلك الـين، وعمّت

في ثوانٍ جميع شبكات التواصل الاجتاعي: كيمي ديور شُطفت. استُُستت مشاهد ميلاني كلو وتوالت التعليقات عليها إلى ما لا لا لا ناية. وكانت معظم التفسيرات تخلص إلى الاستتناج ذاته: الوالدة تلقّت قطعة من إصبع الطفلة.

كانت كلارا قد بلغت لتوّها الالثة عثرة من من العمر، ، حين وافق والداها أنخيراً على شراء جهاز تلفزيون. بعد سنوات من من الماتشاتيات




 قناعات والديا، وتضى اعتصام ثان أمام حجرة المارس، كانيان المان




 ترتبب مكان له في الصالون. وما هي هي سوى أثهر حتّي كانى كان فيليب يواظب على مشاهدة (آٓيه سور إيلجاج" واديم مو دو مينوي"، فيريني
 الذي تفضيه كلار أمام التلفاز لا يزال يخضع رسمياً لضوابط، فإن

أنشطة والديها الكثيرة في الحلارج كانت تترك لها هامشاُ لا يُستهان به لمخالفة الأوامر، وكان فيليب وريجان يغضّان الطرفـ.

في المساء، حين يكون الثلاثة في المنزل، كان فيليب يحبّ الجلوس بجانبها لتحليل المشاهد. علّمها تدرييّياً كيف تفكّ رموز المشهد الإعلامي: استخدام صيغة الشرط الافتراضيّة لتمويه غياب المعلومات، الاختزال التقريبي في النشُرة الإخباريّة المسائيّة، الإخراج الدراميّ للريبورتاجات أو التقارير الاقتصاديّة، التخييل الطاغي في برامج تلفزيون الواقع. كان فيليب يبدي اهته|ماً خاصّاً بأولى الشبكات الإخباريّة العاملة على مدار الساعة، أسلوبها اللغي النغويّ ومعجمها وقدرتها المذهلة على مل اء الفراغ. ابتكر مع كلارا مسرحيّة قصيرة عنوانها "(الموفد إلى الموقع في تغطية مباشرة من اللّشيء العظيم"، لم يكونا يفوّتا فرصة لتأديتها.
أدركت كلار1الأمر حين أصبحت بالغة، بعدما رحل والداها: كانت الطفلة الو حيدة المدلّلة لناشطين عاشقين. كان فيليب وريجان أوّل من أنجب طفلاً من بين جميع أصدقائهل|. كانا لا يزالان في ريعان الشّبّباب حين ولدت، وحملاهـا معها إلى كلّ مكان. كانت كارا تشارك في كل الحفلات، كلّ وجبات الطعام في الهواء الطلق. من القصص الطريفة الأحبّ إلى قلبها والتي سمعتها مئات المّرات، قصّة الحفلة التي تلت أول تظاهرة شاركت فيها كلارا حين كان عمرها بضعة أشهر. وصل فيليب وريجان في بداية الأمسية، فوضعا القفّة التي كانت نائمة فيها على سرير مضيفيها. ثـّمّ قدم أصدقاء

آخرون ومدعوون آخرون. جالسين في الصالون الصغير المكتظّ،
 كومة من الشالات والمعاطف. وفيها، كانت كلارا لا تزال ال غارقة في النوم، غير آبهة. بات شعور الفزع الذي سيطر علئليها النيها بعد التنبّه
 أن ابتته لن تنتقر إلى البِسارة في حياتها.مكتبة .. سُر مَن قرأ نشأت بين أحاديث البالغين، على وقع كللات مثل إنجاب
 تعي بوضوح شديد بؤس العالم، والامتياز الذي تحظى بـر به إذ ولدي
 سقوطها الفر ضيّة الوحيدة التي طرحت لتفسير ذلك. قابلت كلارا
 وبصيرة اعتبرها مقلقة في سنّها. أوصى والديها بحزم بابابقائها بعيداً عن بعض النقاشات.

احتفظت من تربيتها بروح المقاومة والحرص على الالتزام

 تفكّر أحياناً كثيرة في الحبّ الذي كاني مصدر توازن لما. مصدر قوّة بلا شكّ.

لكن اليوم، في وسط هذه الأسطورة التي لا يمكن لثيء أن يعلّا لمّها ولو بصورة طفيفة أو يخالفها، أصبح هذا الحبَّ مثالاً بعيد المنال.

بعض القضايا تحرّك الذكريات، الصدمات الماضية. أحياناً
 من النادر أن يقرّوا بمشُاعر تعاطف أو كراهية، أو بأنّ قصّة معيّنة

 الأمر، خرج سيدريك عن صمته. روى لكلارا كم أنّ جرائم القتل
 وفي كلّ مرّة واجه هذه المسألة في سياق عمله، ألحسّ بان بدمه يتنفض كانت بضع كللات، بضع صور كافية ليسري في عروقه ويتصاعد قلق تعلّم كيف يكافحه.
خرجت كلارا من الباستيون قبل ساعة من دوامها. أرجأت
 مشياً. كانت الآن تسير على طول جادية سالم المان مانديه، غارزة قلنسوة
 ديور يعيدها بصورة عجيبة إلى الطفلة الصغيرة التي كانتها هي فييا

مضى•
وييلها حتراً إلى الطفلة الصغيرة التي لن تنجبها.
على غرار زملانيها، كانت كالارا تحبّ العمل في صمتي وني وبينأى
 ععقّقي الفرقة الجنائية، سواء كان واقعيّا أو و هميّا.

الملنة انتهت، هي على يقين بذلك. ثمّة قنبلة انفجرت للتوّ

في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل. من الآن فصاعداً، ستكون كلّ الأضواء مسلّطة عليهم. الأهل، العائلة، الشرطيون، الجيران، لن يفلت أحد من الرادار .

بعد ساعة فقط على بثّ الفيديو، كان حو الى عشّرة صحافيين


 حتّى النهاية بأنوفهم الحمراء من شدّة الباء البرد وأيديهم المطبقة على الميكروفون، مترصّدين تفاصيل وقصصاً وفرضيّات وتعليقاتِ

حين كانت ميلاني تمسح شاشة هاتفها الجوّال بإصبعها إلى اليمين، كانت تظهر عليها تشكيلة من أحدث الأخبار . أنباء عاجلة

 تستيقظ، خلال النهار حين تُنح نفسها استراحة لبضع دقار المائق، في الحمّام، في صفتّ الانتظار في السوبرماركت، في المسار المساء، قبل أن تنام
 الحركة، لبقيت تقديراتها دون العدد الفعليّ. فتلك الإشارة، بجرّد فاصلة ترسمها بإبامها، باتت بالنسبة لما كا بالنسبا بلا للعبا للعديدين وسيلة للبقاء على تواصل مع العالم، أو بالأحرى مع ميل العالم إلى
توليد أحدات دراميّة.

هكذا، قرابة الساعة العاشرة من ذلك المساء، تصفّحت ميلاني

للمرّة العشرين الأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشة هاتفها الآيفون.
إيسي.إف إر

مباشر: الطفلة كيمي، نجمة يوتيوب، خختفية منذ أربعة أيام.
بي إف إم تي في.كوم

فيديو البححيم. بطلب من خاطف ابنتها، والدة الطفلة كيمي
تنر فيديو.
ويست-فرانس .إف إر

فيروس الطاطم. تلوّث مبّت في حقل زراعيّ في الفينيستير.
لوباريزيان.إف إر

إعانات البطالة: ما الذي سيتغير عام بر.r.r.
الأرصاد الجويّة
شاتني مالابري
طقس مشمس
احتمال تساقط أمطار: •r٪
في الظروف العاديّة، كانت لتتوقَف عند أول نبأ، وتجري أبحاثاً إضافيّة، مدفوعة بفضول طبيعيّ حيال الحوادث، بالرغم من إحساس مبهم بالذنب. كانت لتقول لنفسها (يا للهول!")، وتشُعر

في جسدها بتأثر حقيقيّ، مزيج من الخوف والحزن، أقرب إلى دفق من التعاطف مصحوب بارتياح لكونا غير معنيّة با جرى. فهي تعرف جيّداً أننا لا ندرك مدى هناء عيشنا إلاّ عنا عندما تتراءى لنا
 عين وتغرق في مأساة، نتمّن الطمأنينة أكثر .

لكن هذه المرّة، لم تكن الضحية المفقودة بجرّد طفلة صغيرة، بل
كانت طفلتها هي.
في المساء، نُقلت ميلاني كلو وزوجها تحت اسمين مستعارين إلى (اتيم ترافل")، وهو فندق حديث نسبيتاً، على مسافة مئة متر تقريبآمن الباستيون. وضع في تصرّفها جناح صغير، فسيح ومنور
 هماية سامي من المصوّرين وإبقائه بعيدا عن التلفاز . نشرت ميلاني الفيديو، وفي ثانية انطلق عدّاد المشاهدات. قبل أن تذهب إلى الفراش، دارت في أرجاء الغرفة بضع دقائق، تردّدت قليلا،، ثم لم تتهالك نفسها عن النظر إلى لوحة البيانات الحاصة بقناتها. كان موقع يوتيوب يولّد الإحصائيّات تلقائيّاً.
كان الفيديو الجديد يحتلّ الصدارة على الصفحة الرئيسية، مرفقا بالتعليق التالي (الفيديو الأنحير الذي سجّلْته يِقّق أداء استثنائيّآبه). في ظروف كهذه، كانت ميلاني تدرك العبيّة والعنف في هذا التعليق الذي تولّده آلة، لكنّه لم يكن بوسعها تحويل نظر ها باعنه.

من المؤكّد أن الفيديوهات الأخرى على (الاستراحة السعيدة") استفادت من هذا الضوء المسلط على القناة. فكل البيانات كانت في ارتفاع: خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ازداد جمهور المتابعين بنسبة r\&\%، ومدة المشاهدة بنسبة rr٪/٪، والعائدات بنسبة

كانت اللمصّة تهتّها بالأحرف العريضة: المتاز! ! قناتك سجّلت Yr مليون مشاهدة خلال الــا با يوماً الأخيرة. نهانينا!!).

أعادت ميلاني قراءة التعليقات عدّة مرّات. بعث فيها الإطراء شعورا آبالاعتزاز . بأنّا تلقّت مكافأة.

حين تنبّهت لذلك، تلّكها إحساس بالاشمئزاز .أجل، اشمأزّت من نفسها.

خطرت لها تلك اللذّة التي يشعر بها الواحد أحياناً حين يشتمّ روائح جسده. روائح العرق، سوائل الجسم، الشعر الوسخ. حين كانتطفلة، كانت تخلع جوربيها، ثمّ تحملها إلى أنفهالتشتّمّر رائحتهها. هذا تَامآ ما تفعله الآن.

في صباح اليوم الخامس بعد اختفاء طفلتها، نخضت ميلاني قبيل الساعة السادسة. مضادّات القلق منحتها ثلاث ساعات من
النوم. مدّة لا بأس با.

ما إن استيقظت حتّى عاد القلق إلى الظهور. كان سائل همضيّ ينتر في كامل جسمها، ضاغطاً بصورة متواصلة على أنفاسها. في

بعضى اللحظات، كانت ميلاني تضبط نفسها حتّى لا تأخذ بالعويل وهي تتمرّغ أرضاً، وفي لحظات أخرى تبحث فقط عن زاوية تتقوقع فيها. كانت تحلم بأن تطمر رأسها داخل مادّة وريّ طريّة وتغيب عن الوعي. كانت صور لكيمي تعاودها باستمرار و كأنّا تصعقها، صور ابتسامتها، وجهها الظريف، الحركات التي تقوم بها، حركات طفلة صغيرة. أحياناً في وسط الصمت، كانت تسمع ابنتها تناديها
 عليها بذله الآن لمجرّد أن تقف على قدميها.

حياتهم توقّفت، لكن الوقت لا يزال يجري بالوتيرة ذاتها، ريّها أبطأ بقليل، أجل، ربّا تباطأ، لكنّها لم تكن واثقة تا تاماًاً. لم تعد واثقة من أي شيء، وكأنّ جزءاً من قدراتها الإدراكيّة البدائيّة، الأساسيّة، بُتر. أحياناً لا تعود تدري أين هي، ولا الساعة.
إلّا أن الرسالة التي تلقّتها بالأمس أحيت فيها الأمل. كيمي
على قيد الحياة.
اقتربت من النافذة. تأمّلت للحظة المدينة وهي تستيقظ. أولى عمليّات تسليم البضائع، أوائل المارّة الـنارجين من المترو، ولما وحركة الشاحنات الصغيرة الحضر اء التابعة للبلدية ذهاباً وإياباً بلا توقفـفـ على الإنترنت، بات من المستحيل إغفال النبأ. اختفاء، قُتلت، خطف، إلمِ، فدية، طرف إصبع مقطوع، تلك كانت الكلمات المفاتيح الأكثر تواترأ أ على ارتباط باسم كيمي ديور ـ والتكهّنات تنهال بغز ارة. البعض يؤكّد من مصلر موثوق أن طلب الفدية يرتفع إلى مليون يورو، والبعض

الآخر يشير إلى التناقضات في القصةّ، والكشف عنها بصورة متأخرة، مرجّحا فرضيّة عمليّة خطف كاذبة دبّر تها العائلة لأهداف دعائيّة.

في اليوم السابق، تلقّت ميلاني اتصالاًا من والدتها. كانت تشهق من البكاء، آخذة على ابنتها أنّا لا تبلّغها بِا يُريري. من حقّها



 الا تودّين إخبارنا أيّ شيء، لا نهمّك إطلا إلاقاً، لا تدركين ما ما نشّعر
 عن حالها، لم تستفهم عن سامي، لم تبدِ أي حنوّ تجاه كيمي أو أيّي كان. اشتكت والدتها من كل هؤلاء الأشخاص الذين الـين يتقاطرون إلى منز لمم أو يطاردونهم باتصالاتهم الماتفية للاستعلام عن بجرى
 إلى سحب أولادها من المدرسة. الوضع برمته في غاية الصعوبا
 لا تعلم بآخر التطوّرات إلّا عبر الإنترنت. آخر التطوّرات، تلك الك كانت العبارة التي استخدمتها، فأغلقت ميلاني المطّ.

أحسّت با يشُبه المدر على هدير نظام التكييف، فاستسلمت لإحباط عظيم. حاولت والدتها معاودة الاتصال، لم يخطر لما لما أن انقطاع الخطّ يمكن أن يكون مقصوداً، لكنّ ميلاني رفضت المكالمة

منذ الرنّة الأولى. تلك الإشارة التي كرّرتها ثلاث مرّات جعلتها تشعر بالارتياح. يجدر بها عدم الإذعان. عليها أن تصمد. لم تكن وحيدة. لديها بجموعة من حو لما. عائلة بالقلب. فهي تتلقّى مئات الرسائل في حسابها على إنستغرام. رسائل دعم ومواساساة. سيل من اللايكات وقلوب من كلّ الألوان ورموز تعبيريّة تطفح حبّاً.
والدتها لم تستقلّ أوّل قطار لتكون بجانبها. والدتها بقيت في منز لها لتردّ على أسئلة الجِيران. ذلك كان أمرا آ واقعاً لا يمكنها التغاضي عنه. أما مشتر كوها، أولئك الذين يتابعونها منذ زمن طويل
 ويؤكّدون لها دعمهـم.
كان برونو لا يزال غافياً تحت تأثير المنوّم الذي ابتلعه هو أيضا
 كانت ميلاني جائعة. تردّدت في الاتّصال بخدمة الغرف لطلب فطور، ثمّ قرّرت الانتظار حتّى يستيقظ زو جها.

عاودت النظر من النافذة. كان الضوء يطلع، والحر كة ازدادت في المدينة. السير أكثر كثافة، وكان رجا وجال ونساء ينبثقون بأعداد متزايدة من مداخل عكطّات المترو ـ بدت لما خيالاتهم من أعلى و كأنها تنزلق تحت المطر الخفيف. أسفل المبنى، يعبر الترامواي بانتظام، فتُفتح أبوابه مفسحة لصعود ونزول جموع من الركّاب. أشخاص مسرعون، بعضهم منهك، لكنّهم يواظبون على روتينهم اليومي". أشخاص لم تغرق حياتهم في بحر من القلق. مكثت ميلاني لبعض

الوقت هكذا، مصلقة أنفها بالزجاج. ثمّ التفتت صوب الغرفة وراحت تراقب زوجها في نومه. كان برونو مستلقياً على ظهره، إحدى ذراعيه ممدودة لصق جسدهه، والأخرى منيّة ترقد فوق اللحاف. كانت ارتجافات طفيفة تعتري جبينه وجفنيه وحاجبيه. لم يكن بإمكان وجهه الاسترخاء، تحت وطأة صور أو انطباعات أو أحلام أشبه بشحنات كهربائيّة متناهية الصغر، لن يكتفظ منها على الأرجح بأي ذكرى. اقتربت ميلاني منه إلى أن أحسّت بأنفاسه. كانت بشرة برونو ملساء. كان وسيلًا. يتّبع حيّة غذائيّة صحيّة، لا لا
 رجل يمكن الاعتهلد عليه. تبعها برونو على الدوام. لم يتردّد في ترك عمله لينطلق معها في تلك الحملة الافتراضية التي خاضتها وليا وصولاً إلى القمّة. تخلّى عن مسار مهنيّ واعد كمبرمج كمبيوتر ليتلدرّب على التصوير والمونتاج والمحاسبة والمؤثّرات الخاحّة بقدرتهاعلى تغيير حياتهم. كان برونو رجلاَ غخلصاً، لن يغدر بها أبداً أِ
 هي التي تحكم" أو (اعليّ العودة إلى الرئيسة للبتّ في ذلك"ه . كان برونو رجلاَ عصريّاً. رجلاَ طيّاً. وعمليّا. لم يكن بحاجّ الِّ إلِّ إلى أن يتولّى القيادة ولا أن يكون رأس العائلة ليثبت رجولته. كان من صنف الرجال الذين يمكن لامرأة أن تعوّل عليهم.

راحت تراقب في العتمة صدره يرتفع ويهبط على وقع تنفّسه. بين الحين والآخر، في صمـت هذه الغرفة المعزولة تمامآعن الأصوات

الخارجيّة، كان زوجها يُصدر أنيناً عابراً. شـعرت فجأة بالرغبة في مداعبة شعره، تقبيله، لكنّها امتنعت عن ذلك خشية أن أن توقظه. خلعت ميلاني ملابسها أمام مرآة الغرفة ووقفت عارية أمام خيالها. اقتربت إلى أن ارتسمت أنفاسها بخاراً على سطح المرآة الأملس. ما عليها إلّا أن تخبط رأسها، بجرّد خبطة حادّة سريعة، وسوف ينشقّ جبينها ويسيل الدم على وجهها. عبرت الصا الصورة الـيا ذهنها. ثمّ أدارت ظهرها ودخلت الحمّام مغلقة الباب لتستحمّم. بينما كانت المياه الساخنة تنساب على بشرتها، توقّا تلمت لتتأمّل نفسها. فخديها، بطنها، نهديها لطالما لما حلمت بأن يكون الما لما جا جسد آخر .
 خصيصـّا من أجل الجنس، مثل جسد نابيلا(1) أو سافان أو أو فانيسا.



 اكتنز جسدها قللِلاّ وتراخحى جلدها حالمل|. ندان متلئان كثّان مدوودان بصلابة صوب الآخر . أغدضت عينيها واعترتها صورة: كانت يدان تداعبان نهديها، أو بالأحرى تغلّفانها بالكامل. يدان عريضتان نهمتان. لم تكونا يدي زوجها. Nabilla (1) نجمة من برامج تلفزيون الواتع الفرنسية.

عند خروجها من الدوش، الخَخت ميلاني قراراً.
سوف ترتدي ملابسها وتخرج وتمثي حتى الرقم rابَ من شارع
باستيون:عند مكتب الاستقبال، ستطلب التحدّث إلى كلاراروتيّل
وستروي لها كلّ شيء.
في صباح اليوم الخامس بعد اختفاء كيمي ديور، صادفت كلارا فور وصولما إلى قسمها سيدريك بيرجيه يشوّر بذراعيا اليهي في
 أن تتبعته حتى مكتبه|، فلحقت به.

واقفة أمامه، راحت تتأمّله وهي تنتظر. بدت مانـا ملاكحه متعبة
 له. جلس سيدريك ريثا ينهي مكالمته وأثار إليها أن تجلس أيضاًا فهمَت وهي تستمع إليه أنه على الحطّ مع فرقة البحث والتدخّلـ لم يكن التواصل الأوّل بينها سهلاً. وصل صيتها إلى سيدريك

 سابقة، ارتبطت بعلاقة غراميّة مع كابتن، وتلكا فـا قريتان دامنا دامغتان سيلاحقانها أينما ذهبت. سبق أن التقاها مرّتين أو ثلاث ثرّارّات قرّات قبل


 أن يغفي تُفّظاته. من النقاط الإيمابية المسجّلة لها، كان يُقال إنّ

بإمكانها العمل ساعات من غير أن تتناول كوب ماء ومن غير أن تُهمل أيّ شيء على الإطلاق. كان من عادته أن أن يكوّن رأيه الحاص. من جانبها، أبلغته كلارا بأنها مصرّة على أن يُشار إليها بلقب (امأمورة الضابطة القضائيّة) وليس (مأمور)" كحا هو شائع الئح لم يكن لسيدريك أيّ مانع، لكنه لم يدع الفرصة تفوت من غير أن يلفت انتباهها إلى أنّ مأمورة في اللّغة الفرنسية هي على حشريّة وحيزبون، فقالت له إنّ الصّفتين تناسبانها تمام المناسبة.
 الذهنيّ وصمودها الجسديّ. كانت كلارا تتكلّم على غرار شابّات الستّينات اللواتي ينبشهنّ المعهد الوطني للسمعيّات والمرئيّات من أرشيفه، لكنّها لم تكن تفتقر إلى السخريّة الذاتيّة. كان لديه غريزة صيّاد ماهر، فيحسن تكييف نقاط تركيزه وزوايا مراقبته.
 داخل فريقه. بعد بضعة أشهر، وبينه كانت تطارد الفريق بمطالبها النحويّة والصرفيّة، مرغمة الجميع بمن فيهم هو نفسه على معاودة
 المحكّ، أطلق عليها لقب "الأكاديميّة").

وهو لقب لازمها.
بعد بضع دقائق، أغلق الحطّ أخيراً.
"(هل تعلمين ما الذي اكتشفْته؟".
(ابابتاي من هواة الاستراحة السعيدة. وميلاني تحديداً! هما مولعتان بها! كلاهما! يبدو أن الأمر مستمر منذ بعض الوقت، لألّانّا قدّمتا لي عرضاً مقتضباً بكلّ ما حصل في في العائ العائلة خلال السنتين
 الصغرى معجبة بكيمي، في حين أن الكبرى تفضّل سامي المي و ومنذ ألـي أن بات لديها هاتف جوّال، استركت الكبرى أيضا في في حساب الميا اليلاني دريم" على إنستغرام. إنّا مفتونة بانا تراها ("جميلة جداً ولطار الطيفة
 توقّف منذ أشهر، من غير أن ينتبه أحد للأمر، لا لا أنا ولا زوجا لا بدّ آنتا لمحنا ذلك من بعيد، الموسيقى اللطيفة، طفلان يلعـيا يلعبان،


 تعرفين، أنا واثق أنّ معظم الأهل في وضعنا

 خطراً. لكن الآن بعدما قرأت مذكّرَّك، أقرّ أقرّ لك بأنني أشعر بمزيد من القلق. أفهم الآن بشكل أفضل لماذا أصيبت ابنتي الصغيرة بنوبة حقيقيّة قبل أيّام في كارفور أمام جكسّهات لشخصيات دينات ديزني بالكاد ظهرت في الأسواق. وشغفها المفاجئ ببسكويت أوريو"،
(اطالـا أنها لا تطلب منك الذهاب إلى أوروبا بارك في نهاية كلّ

اوما أدراك كلارا! قبل أقلّ من شهر، سألتني ابنتي الكبرى
 ولا متعة، المعوزين والمتعظّلين".

ضحكا معاً. كان لا بلّ من تصريف التوتّر ت تابع: "ابالأمس في المساء، تفرّغت لمشاهدة بعض مقاطع الفيديديو أقولها لك بصراحة كلارا، لم أكن أظنّ أنّ مثّ مثل هذا الثئيء يمكن أن يكون موجوداً حتّى. لا بذّ من رؤية الأمر لتصديقه، ألئر أليس

موجود؟؟!.

מالناس، لا أدري. لكنّ مئات آلاف الأطفال والأحدات بيلمون بأن يعيشوا الحياة ذاتها مثل سامي وكيمي. حياة تحت شعار

الوفرة).
(اوما رأي الأكاديميّة") في ذلك؟".
(اهذا هو تحديداً ما كنت أريد أن أكلّمك بشأنأنه. تستخدم
 قلبله أو (لدينا الكثير من الأخبار السارة نريد تشاركها كها معكمب".
 الصيغة الأصحّ أننا نشـارك شيئاً (امع، أحدلا (الواقع أنهم لا يشـاركون ما يُذكر، إن صحّ فهمي....".

صمت سيدريك لـظة ثمّ تابع بنبرة أكثر جديّة: "امع كل ما جمعَته من مال، هي بالتأكيد على حق حين تقول إن لديها أعداء!.

أطرق قليلاَ، تائهاً في أفكاره، قبل أن يواصل: (מفي مطلق الأحوال، بالمناسبة، ذلك الرجل من (فريق الحافلة الصغيرة")، كان في عطلة مدفوعة التكاليف بالكامل مع ابنتيه في منتجع بمناسبة عيد جميع القدّيسين، وهو يعود اليون اليوم اليّ سيحضر إلى
 شيء تَام، لكتّني رغم ذلك أودّ معرفة ما لديه. حسناًا..."..

كان يبحث ربّا عن عبارة من تلك التي يحبّ اختتام كلامه بها
 المعرفة. هو يفاخر ويتظاهر بالصالابة، لكن الحقيقة أنه بدا كتعضضاً. أحياناً يكون إحساس أو انطباع أو سلوك لا يفهيمه كفيلاُ بإفساد نهاره بالكامل. كانت على وشك أن تسأله ما باله، حين اعترف لها من تلقاء نفسه.
(اتعرفين كلارا، في ناية الفيديو الثالث، تلك المرأة، ميلاني
 وشأنها! اتركيه| يعيشان. . . الواقع أن (الاستراحة الو السعيدة) تلك، أنا شخصيّاً، لا تفر حني إطلاقاً. لا بل يمكن أن تحبطني. هل تفهمين ما أعني؟؟.

كانت كلارا تفهم جيداً ما يعنيه. البهجة المفتعلة في نبرة الصوت، الإمعان في الألعاب الغبيّة لا بل المذلّة أحيانا، اعتناق الاستهالاك أو الشراء بلا تحفظ ولا تييز، الإقبال على الأطعمة غير الصحيّة بنشوة تامّة، تكرار الجمل نفسها حتّى الغثيان، كلّ ذلك يبعث فيهالِّالِّا، في الشخص البالغ، اضطراباً غامضهاً.
كانت كلارا تستعد للردّ على سيدريك حين رنّ هاتفه من جديد. أجاب، أنصت بدرا نـون أن يقول كلمة، ملتفتاً إلى كلارا، ثمّ هـم أغلق الخطّ.
(اميلاني كلو هنا. تريد أن تراك. أنت).

## الفرقة الجنائية -

## خطف الطفلة كيمي ديور واحتجازها

الموضوع:
عضر ثاني جلسة استلاع إلى ميلاني كلو.
أجرتها كلارا روسّيل بطلب المعنيّة في 10 نوفمبر 19-Y.

## (مقتطفات)

ليس هذا تفصيلاً بسيطاً، لكنّني كنت أعتقد أنّه غير مرتبط بالقضيّة، هذا كلّ ما في الأمر . أجل، الواقع أنتني كنت أقول لنفسي طوال الوقت: هذا لا علاقة له. هذا الصباح، بدّلت رأيم. قلت لنفسي إنّ لا بّّ لي من إبلاغك بالأمر . يكب أن تعلمي آنّي أحب برونو، زوجي. نحن عائلة متّحدة. لم أكن أريد المجازفة بهدم ما لا با
بنيناه. (...)

بعد ولادة سامي، عرفنا أنا وزوجي مر حلة برودة. هذا يكصل للعديد من الأزواج. التعب، القيود، الروتين... كل هذه الحياة

الجديدة التي تتظم حول الطفل ولا تعود تدور إلآ حوله. عربة الطفل، مقعد السيّارة، قفّة الرضيع، المقعد المزّار، السرير المرير المتنقّل حين نزور أصدقاء، تعلمين، كل هذه المعدّات التي يتحتّم تركيبها، الماريّا طيّها ججّداً، إرشادات الاستخداء الاندام تلك، ثمّ المقادير الواجب
 هذا سخيف، لأنه في الحقيقة في غاية البساطة، لكنّه بدا لي في في ذلك
 وأخدت تتّس بهلدوء. لم نعد نتضاجع كا ما من قبل، وبعد بضعة أسابيع، لم نعهد نتضاجع إطلاقاً. الو اقع آنتي لم أعد أحتمل زيل زوجي


 حصل. آسفة لقول ذلك لك، أدرك تماكِ أماً أنها مسألة هيمة، أنت امر أة، يمكنك ربّا تفهّم الأمر ... (...)
 ولا نوبة غضب، لم يكن ينغّص حياتنا منغّصٌ . كنت أقرا شُ شهادات ات
 ومن المطمئن بالأحرى أن أعرف أن نساء أخريات عـريات عرفن ذلك قبلي. استتبّ الوضع، لا بل الا استقرّ على حاله، وكلّلما مرّ الوقت،
 يعد يقوم بأي عاولة. لا مداعبات ولا قبلات حقيقيّة. لزم مسافة.

ذات مساء، خرجت مع صديقة إلى المطعم. كانت صديقة من أيّام المدرسة في فانديه، وجدتها قبل بضعة أشهر بفضل فيسبوك. كاني استقرّت للتوّ في المنطقة الباريسيّة. غير معقول عدد الأشخاص الذين نلتقيهم مجدّداً بفضل شبكات المبات التواصل، هذا ها أمر رائع، أليس كذلك؟ أرادت معاودة التواصل. كان عمر سامي أكثر من عامين بقليل، وطوال هذا الوقت لم أمارس الحبّ، ولا مرّة واحديّ

تناولنا العشاء في مقهى في الدائرة الرابعة عشرة. كان من النادر في تلك الفترة أن أخرج في باريس. طوال العشاء فياء، على أقرب طاو طاولة



 ذلك، لم يكن بوسعي أن أتذكّر أين يمكن أن أن أكون التقيته. أنهيت
 خلف البار ك كنت أعلم أنتي أعجبه. لم يسبق أن حصل لي مئل مئل هذا


 متفاجئأ. ابتسمبي. عندها، في تلك اللحظة فقط تعرّفت عليه. (... ) اسمه غريغ. ربّا رأيته، كان في أحد المواسم الأولى من برنامج كوه لانتا. لم أكن أعرفه شخصيّا، لكن على غرار الجميم، رأيته

على التلفزيون. في الفريق الأمحر. ألا يذكّرك هذا بشئ؟؟ كان لقبه
 كثيراً. اقتربت منه، شربنا كأساً، ثمّ أخرى، أع أعتقد أنه شعر بان بالتأثر
 سنوات، أجل، أعتقد آنه كان مسروراً. لم يفز في اللعبة، لكنّه وصل إلى التصفيات النهائيّة. قال لي إنّه يراني بميلة. سألني إن كان كان بان بإمكان دسّ يده تحت كنزتي، فقلت نعم. كان يسكن على مقربة من المطعمّ، صعدت إلى شقّته وتدّدنا على سريره. قبل زوجي، لم أضاجع سوى
 هذا الإحساس بالحرية، وبعدها لم يكصل لي ذلك بجلّدا في سيّارتِ، كان يغمرني شعور طيّب، وكأنّ جسدي عاد فجانـة إلى الحياة، عاود العمل . وكأنها جرّد مسألة ميكانيكيّة: ثمّة عطل أصاب وصلاً أو دارةً، وقام شَخص بقدر من المهارة بإعادة تشغيل
المحرّك. (...)

انطلاقاً من تلك اللحظة، قد يبدو لك الأمر غريباً، لكن بات بإمكاني ججّداً مارسة الحبّ مع زوجي. ولأكون صريكة معك، في المساء نفسه. أجل، في المساء نفسه. (...)

بعد أسبوع، عرفت أنني حامل. كان الوقت لا يزال مبكراً، لكنتي أحسست بذلك. (...)

لم أقابل غريغ من جديد، ولم نتبادل حتّى رقمي هاتفينا. كنت أفكّر به أحياناً بامتنان، كمن يفكّر في شخص شِ أنقذه من ورطة.

وضعت القصّة في علبة، علبة جميلة، لكنّها علبة تُقفل بإحكام. تعرفين، النساء تعلّمن ذلك، إخفاء الذكريات التي يليدر عدير عدي
 أسبوع أو أسبوعين، اشتريت اختبارأ للحمل أعطى نتيجن ألينر إيجابيّة. لاحظت بوضوح أن برونو شعر ببعض الميبة حين أعلنت له آتني

وارداً، لا من حيث تربيته ولا من حيث تربيتي. (...)

قرّرت عندها أن الطفل طفله. اتخذذت القرار وكأنّالأمر يتوقّف
على مشيئتي، ومشيئتي وحدها. (...)

ولدت كيمي، وبدا لي كلّ شيء أبسط. كانت ظريكا وانيفة للغاية. تعلّمت الكلام باكرأ جداً، كانت متّقدة الذكاء وكاء وان ألجان الجميع مولعاً بها. بدأُتُ أصوّر مقاطع الفيديو لأنني أردت أن أتقاسم ذلك مع آخرين، تلك اللحظات الرائعة. رأيت كيف تجري الأمور في الولايات المتحدة مع بعض العائلات، وقلت لنفسي لَـَ لا نفعل ذلك نحن أيضاً؟ استغرق الأمر عدّة أشهر للوصول إلى مئة ألفـ
 مقاطع الفيديو، وتعرفين ما تبقى. (...)
بعد قليل على عيد ميلاد كـيم الرابع، اتصحل غريغ. كنت أنشأت للتوّ حسابي على إنستغرام رميلاني دريبه" استكاليالاً لقناتنا على يوتيوب، بعث لي رسالة خاصّة. كان يريد ألن أن يراني. كاني وقع الصدمة عليّ، لا يمكنك تصوّر الأمر. شعور يفوق الوصف.

كنت نسيت وجوده. أجل، نسيته. (شطبته عن الحريطة) كها يُقال. حدّدت له موعداً في باريس. كنت خائفة. خفت أن يدمّر كلّ شيء. تقابلنا في مقهى، على مقربة من الحانة حيث التقينا في الرّة الأولى. لم ينتظر حتّى أن يجلبوا لنا ما طلبناه. سألني إن كانت كيمي ابنته. كان الأمر يجول في باله منذ وقت طويل، يجد أنها تشبهه، وهو أجرى حساباته. قلت له لا، إنّا صورة طبق الأصل عن زون
 من معظته صور اً له طفلاً، وحتّى لو أنتني قلت له اأه أجل، ربّبا")، محاولة اتخّاذ بنبرة من يريد فقط عدم مشاكسته، إلآ آنّني شعرت بقلبي ينقبض لأنّ كيمي تشبهه. هو أيضاً. فهي تشبه برونو كثيراً، الكلّ يقول ذلك. تملّكني ما يشبه الدوار. ظننت أنّ حياتي ستنهار. كانت هذه نهاية كلّ شيء. كل ما كنت أبنيه، عائلتنا، نجاحنا اليقظة هذا الذي كنّا نعيشه منذ بضعة أشهر، كل ذلك سيزول. ظنتت أن غريغ طلب منيّي المجيء لابتزازي. كانت الصحف بدأت تتحلّث عن دخلنا، وبث التلفزيون تقريرآ أو تقريرين. أمّا هو، فتصدّرت صورته غلاف "(تيلي ستار") و "تيلي سيت جور"|"(1)"، عرف قسطه من الشهرة، لكن بعد (اكوه لانتا)" عادت الأمور إلى سالف عهدها. كان يرى نفسه مقدّم برامج تلفزيونيّة أو صححافيّاً رياضيّاً. الحمقيقة أنّه بقي مناظر آفي مدرسة خاصّة . حين عَالكت نفسي، سألته كم يريد. نظر إليّ بحزن كبير. كان هادئاً. لم يكن يريد مالاً. كان بَلتّان تنثران أخبارا وعحويات تتعلتق ببرامج الإذاعة والتلفزيون الفرنسيين.

يريد أن يرى الطفلة، لـرّة، مرّة واحدة، كان يعتقد أن هذا سيكفيه



 تريدينتي أن أفعل بطفلة؟؟ شعرت بالحسرة. تحدّثنا قليلالَ، قلت له



 لكنتّي كنت خائفة جدّاً أن أخسر كلّ ما لديّ. رتّبت الأمر كيلتقي كيمي بعد ظهر يوم أربعاء في صالون شاي في باريس. هو الذي كان يعرف المكان. اصططحبت معي الطفلين،






 طلبت قطعة ميلفوي، حلواها المضضّلة، بالكاد لمستها.

في السيّارة، في طريق العودة، سألني سامي إن كان يستطيع أن يَبر والده بأنها قابلا غريغ. غير معقول قدرة الحدس لدى الـى الأطفال. الأمر مروع. أجبته أجل، بالطبع، أنا نفسي أخطر والده بآنّني سألاقي صديقاً لم أره منذ زمن. عدنا عـا كيمي دودو وسخة ثّمّ تَدّدت قليلاَ. لم نتكلّم في الأمر جّلّداً بعد ذلك الحين.

هذه هي القصّة. ظننت آنه سيعاود الاتّصال بي. أنه سيطلب منّي مبلغاً من المال في نهاية المطافـ لكن لم تردني أخباره إطلاقاً فيها بعد. تابعتُ حسابه على فيسبوك. بعد بضعة أشهر على لقائنا، رأيت أنه غادر إلى أستراليا للعيش هناكُ لم يعد ينشر شيئاً منذ سنتين. لا شيء إطلاقاً. أحياناً أطبع على شريط البحث على غوغل "غريغ" و "(كوه-لانتا")، لأرى إن كان سيظهر أي شيء. أحئ أحياناً أيضاً أضيف
كلمة (توفنّ")، لا أحد يدري. (...)

كان يجدر بي أن أفاتكِ بالمسألة من قبل، أعرف. قلتِّلي ذلك مراراً: يجب تقصّي كلّ الحيوط. أدنى تفصيل، أدنى ذكرى، حتى الأكثر تفاهة ظاهريّاً. إنّني متأسّفة... (...)
تعلمين، أنا وائقة من أن كيم ليست منه. كلّّا كبرَت، أصبح
 الصباح، خطر لي أنّ عليّ أن أخبرك ذلك مها كان. لا أحد يدري، أليس كذلك؟ أفضّل لو أنّ زوجي لا يعلم بالمسألة إطلاقاً، يمكنك تصوّر ذلك. هل هذا مكن برأيك؟

لم يكن من الصعب العثور على اسم غريغوار لاروندو
 مزارع، ثم مضيفآ في مطعم فرنسي في ملبور فن. وعند انتهاء صلاحياحية تأشيرته، عاد إلى فرنسا. أكّد تحقيق سريع في في الجوار أنه عاد وني للعيش
 من باريس. كان هاتفه يتّصل ببرج الإرسال في العنوان المان المذكور
 وقليل التواصل. كان عاطلاً عن العمل منذ عودته، ووالدته هي هي التي تتكفّل بإعالتها على ما يظهر .

تُكنت الشرطة الجنائية خلال بضع ساعات من تُ تحديد عنوان
 كانغريغوار لاروندو يدخل بانتظام على قناة (الاستراحة السعيدة")،
 لكيم وسام. يكفي أن يكون يتابع أيضاً الستوريز على حلى حساب "اميلاني دريم" حتى يكون على اطلّلاع بجدول العائلة بالتفصيل:

 ما يكفي من الوقت تاماًّ ليأتي في سيّارة والدته، سيّارة توينغو همراء اليّاء قديمة بحسب سجلّ تسجيل السيّارات.

قرّر سيدريك بيرجيه القيام بمداهمةِ صباحيّة. كان من المقرّر أن تلتقي المجموعة في الباستيون ليتسنّى لجميع العناصر التزوّد

بالمعّات وحضور إحاطة قصيرة. من غير المستبعد أن تكون كيمي ديور في الشقّة. طلبت كلارا أن ترافقهم، فهي سئمت لزير الموم مكتبها

حيث تلور على نفسها.
في الساعة الخامسة، ابتلع عناصر فريق بيرجيه فنجان قهوة،
 لحظات الاستعداد تلك، الانفعال المحموم إلآ آنّه مضبوط، طقطفة أسلحة المدمة عند تلقيمها، الحزائن المعدنيّة التي تُغلق على عجل الالِّ كانوا هنسة. استقلّوا سيّارتين من المرآب، جلس سيدريك وسيلفان في الأولى، وصعدت كلارا وا وماكسيم وتريستان المان في الثانيانية. الشوارع لا تزال مقفرة في تلك الساعة.
ينها كانوا يتوجّهون بصمت إلى ذلك الرجل الـيل الذي ألصبح خلال ساعات قليلة المُتبه به الأوّل، فكّرت في ميلاني كلا كلو . أو بالأحرى في الأسلوب الذي تتكلّم به تلك المرأة الما مزيج عجيب ميلم الاعترافات المميمة والجممل الفارغة النمطيّة. كانت ميلاني تميلمول



 كلارا إليها بدون أن تتدخّل، تركتها الانتا تسرد قصّتها وتسا وتستفيض. هذا ما تعلّمت القيام به. أن تترك الآخر يتكا يلكّلّم أولاً. على ألى أن تعود لاحقاً إلى كلّ من تلك الجمل إذا استدعى الأمر. أحياناً يكلس

الموقوف قبالتها وهي على يقين بآنّه يكذب. فهي تحسن فكّ رموز


 وقلقها، وفي الوقت نفسه ثمّة فيها ما لا يسعها احتتاله، نوع من إنكار الواقع أو التعامي عنه.
كانت ميلاني كلو تستعرض أمومتها كمن يرفع راية. أن تكون



 فارق في المنظور، بل كانت تعجز حتّى عن فهم لغة تلك المرأة. قبيل الساعة السادسة، سلك سيدريك وسبلفان شارع موتون دوفرنيه. وجدا موقعاً لركن السيّارة قرب المدف، فيلا فيا أو قف الثلاثي
 شارة فيجيك(1) وصعدوا الأدراج بصمت. في تمار المام السادسة، دقوا

على الباب.
بعدبضع دقائق، سُمع صوت خططى تقترب كمن يكر جر قدميه، ثم سأل صوت امر أة المن هناك؟؟" عرّف سيدريك بيرجيه عن نفسه
 الرسمية بالدخول إلى المساحات المشتركة في المبان.

وعرض بطاته أمام عين الباب. فُتح الباب وظهرت امرأة ستيّنية
 فيا راح عناصر المجموعة يتغزتونون بصمت في الشقة. (اصباح الخير سيّديّ. هل ابنك هنا؟".

$$
\begin{aligned}
& \text { انعمم... إنّهن نائم فيّ غرنتها. } \\
& \text { "امل هو بمفرده؟". } \\
& \text { صأجل...... }
\end{aligned}
$$

صإذاه، إن سمحتِّ، سوف نوتظهـها
كان سيدريك بيرجيه معروفاً بحسّ اللباتة الذي لا يتخلّلِ

 على غرفة فارغة، والباب الثاني مغغلقاً. أثار سيدريك إلي عققيه أن ينتحوه بدون أن يدقوا.

نيض غريغوار لاروندو متنفضا في سريره، غبول. لم يك يكن


 والدته في الصالون حيث جلس بجانبانبا. عندما رأته جالساً هكذلا،
 شُكّ في الأمر . ذلك الفتى الطريل القامة المسترسل الشعر، الراكب

خلسة الذي رسمه الطفل تحت الطاولة كمن يغفي كومة غبار تحت البساط، كان هو فعلاً.

أُبلغت الوالدة وابنها بالمداهمة التي بدأت على الفور. لم يبد أيّ منهج أدنى مقاومة.

بعد ثالاث ساعات، تحتّم الإقرار بأن عملية التفتيش التي أجرتها بجموعة بيرجيه لم تعطِ أيّ نتيجة. لا أثر لكيمي ديور، ولم الم يُعثر في المكان على أيّ عنصر قد يوحي بأنّا أقامت في الشقّة. كها أن والدة غريغوار لاروندو كانت تعير سيارتها التوينغو الحمراء منذ العام السابق لابنتها، ولم تكترث يو ما لتعديل أور اق تسجيلها ما سمح لها بتحرير مو قفها في المرآب لتأجيره.

قبيل الظهر، وافقت الوالدة والابن بدون أي صعوبة على
 مصادرة بعض الأغراض بينها كمبيوتر غريغ وهاتفه الجلوّال.

حين وصلوا عند مشارف عحطة (ابورت دو كليشي")، مكثوا رغم صفّارات الشرطة ما لا يقلّ عن نصف ساعة عالقين وسط زحمة متراصّة من السيّارات والششاحنات يصعب الحروج منها. كانت الأشغال لا تزال متواصنلة إلى ما لا نهاية عند التقاطع.

لدى العودة إلى مكتبها، شعرت كلارا أنها منهكة. كانت بحاجة إلى كافيين. لكن الشعور الطاغي كان خيبة الأمل، لا بدّ من الإقرار بذلك. سيناريو الأب البيولوجي الذي ظنّ أنه عثر على

ابنته على يوتيوب قد يكون ينطوي على قدر من الرومنسيّة، لكنّها آمنت به. سواء كان غريغ لاروندو والد الطفلة البيولوجيّ أم لا، هذا الخيط ينهار فعليّاً. وبعد بضع ساعاع اريات، سيجدون أنفسهـم من جديد فارغي الأيدي. لم يعد أمامها سوى أن تنكبّ على العمل بجدداً. قراءة الوثائق نفسها ومعاودة قراءتها عشر ات المرّات، ترتيبها، استعراض الصور والمخطّطات بحثا عن دليل قد تكون أغفلته، حفظ الجلداول الزمنيّة والمعطيات الجليّة والنعاط المحجوبة عن ظهر قلب، تلك كانت مهنتها. أحياناً، من وسط كل هذه „الإجراءاتا"، هذا الكمّ من الأوراق الذي يتكدّس تحت أنظار ها كائنّا بفعل عمليّة تكاثر لا مفرّ منها، كان ينبثق رمز، تفصيل طفيف، يلقي فجأة الضوء على الملفّ برمّه. أو خلال ليلة شاقّة قضتها تراجع كلّ كلّ ما لديها، تُفتح فجأة طريق أمامها بفعل كلمة أو ترابط أفكار.
لكن هنا، لم تكن تتراءى لما أي طريق. بل على العكس، بدا لما أن كلّ المخارج المحتملة أغلقت.

## الفرقة الجنائية -

## خطف الطفلة كيمياديورواحتجازها

عضر جلسة الاستلع إلى فابريس بيرو.

الشرطة المناوب في الفرقة الجنائية في باريس.
تمّ التوضيح للسيّد بيرو أنه ييري الاستلماع إلى إفادته بصفته شاهداً، ويمكنه في أي لـظة وقف الجلسة.

> عن هويته:

اسمي فابريس بيرو.
ولدت في 14Vr/ / / في بانتين.

أقيم في الرقم 10 شارع لا شومينري في بوبيني (4r).

> إنّني مطلق.

لديّ حقّ حضانة ابنتيّ ميليس (v سنوات) وفانتازيا (rا سنة).

أدير قناة (فريق الحافلة الصغيرة).

## عن الوقائع (مقتطفات):

بالطبع أناعلى علم، المبر على كلّ لسان. ابنتاي تخافان في الشارع
 برأيي، لا دخان بالا نار. (...)
أجدد الأمر معزناً للطفلة، ما يحصل لهم. محزن جدّاً. تعلمين،

 وجودي هنا، لكن صدّقني، ثمّة كثيرون يعتبرون أنّا تمضي أبعد مكّا ينبغي. ومع ذلك، تسمح لنفسها بأن تعطيَ الدروس. تدّعي أنها استوحت من القنوات الأميركيّة. الحقيقة أنّا نستختني منذ البداية. في فرنسا، أقولها بلا تبجّح، أنا كنت السبّاقن الِّا يمكنك التثبّت من ذلك. ميلاني كلو، هي، لم تخترع شيئاً. كل التحدّيات، كل الألعاب، كلّ الأفكار، هل تعرف أين تجدها؟ في في فريق الحافلة الصغيرة! أنا أرى ما يفعلونه في الولايات المات المانحدة، هذا
 ويسارآ، خصوصا من عندي، وتقوم بالثيء نفسه. يكفي أن تنظر إلى التواريخ. أَنشر فيديو جديداً مع ابنتيّ، (ابابا يقول نعم لكل شيء لمدة ₹ تقول نعم لكلّ شيء لمدة يوم"، . راجع قوائم النسخ السابقة على يوتيوب، التواريخ بغنى عن شرح... أنا انطلقت من لا شيء.

في البداية، اشترتها كلّها بنغي، المتجات، شوكولا كيندر، ألعاب
 التجارية. أتّا ميلاني كلو، فبدأت ملّعية التزنَّ، من نوع هأصوّر
 تُجاري"، لكن سرعان ما اتضضح المدف.
سؤال: في مطلق الأحوال، لا يتتصر الأمر عليكما فقط، مناك
قنوات عائلية أخرى؟
جواب: نعم، نعم، مناكُ العديد منها الآن. أكثر من مليون مشترك، هناك ثلاث: الاستراحة السعيدة، وزمرة الدباديب، ونحن. التنوات الأخرى، نادي اللعب ولعبة مضحكية، وكلّ ما تبقّى، كلّها جاءت لاحقاً. لكن الواتع أن بعضها تكدبّبر أمرها
 الطفلة التي أطلقت اسمها على التناة، هي ملكيكة جمال الكوت


 في النورماندي. حتّى إنا صورنا مِاطياطع فيديو معهيا لمشتركينا. نتكاتف. أما ميلاني كلو، فلعبت اللعبة على الدوام منفرية

 وكلّ المتجات الفرعيّة تلكَ، المنكَ ات، الدفاتر، سوف ترون، قريباً

تطلق علامتها التجاريّة لملابس الأطفال ومستحضرات التجميل للأمّهات. أنا على استعداد للمراهنة على ذلك.
(...)

## سؤال: هل سبق أن التقيت ميلاني كلو وطفليها؟

جواب: أجل، أجل، رأيناهم عدّة مرّات. خلال لقاء أراء ات ميت



 الذي يتراجع، فذهبت إليها وقلت لها إنّني سئمت تلميحاتيا لما هناك شهود، وأحدئت المسألة ضجة كبرى على الإنترنت. هذا


 التي تصوّرها كلّ أسبوع؟ وأسلوب الكليبات التي تنسر ها الآن


 طفلتاي تعشقان ذلك. هما تطالبانني بالتصوير، وإلّا تشعران بالماللـ . لكن عندما تسمح ميلاني كلو لنفسها بالتلميح إلى آنّني أقضي وقتاً مرض سنوي لالعاب الفيدير ينظم فب بارسس. Paris Game Week (1)

أطول منها في تصوير الفيديوهات، وأنني لا ألتزم بفترات الاستراحة المحدّدة لبنتيّ أو أنتي أنفق كل أموالما.. هذا يثير جنوني.

سؤال: هي قالت ذلك؟
جواب: لا تذكر إطلاقاً اسمنا. هي أكثر دهاء من ذلك. هل رأيتها، فيديو سامي التي يدافع فيها عن والدته ليشنرح اتْنه لا يتّ يتّ استغلاله؟ يبدو أشبه برهينة! طفل مسكين... لا يمكنك تصا تصوّر سيل الشتائم الذي تعرّض له على شبكات التو الو اصل الا الاجتياعي: ابن الماما المدلّل، لوطيّ صغير، متزلّفت باب أوّل، وأجنّبك الأسوأ بينها. سؤال: اليوم، قناة الاستراحة السعيدة تخطّكم بفارق كبير، كيف تفسّر ذلك؟

جاوب: شرحت لك ذلك للتّ، هي تسرق من الجميع.
 تخطانا سام وكيم. حتّى ذلك الحين، كانتا الملكتين. كانتا تعتزّانـان
 ميليس، الصغرى، خِلتها ستنهار بين ذراعيّ" لم تفها لما لماذا كان النا الناس



 لكن في الوقت الماضر، من دون تبجّح، أفضّل أن أكون في مورقي على أن أكون في موقعها.

تقضي الأعراف السائلدة بأن يتقاسم رؤساء المجموعات في

 المكتب، وهو معروف بمز اجهه المتقلّب، المتأرجح بين فين فترات طبن طويلة من الصمت المطبق ونوبات غضب مفاجئة. حين انضمّت كلارِا إلى فريقه، باغت الجميع إذ عرض عليها المكا المكان الشاغر بر بجانيانبه. كان
 التعايش المحفوف بالمخاطر، وقدر تها على التركيز عالية إليَ إلى حدّ أنها


 أشهر وبالتوافق معه عرضاً لمنحها مكتبآ لها بمفردها.

جالسة أمام الكمبيوتر، كانت كلارا تنهي قراءة معضري الاستلع اللذين وجدتها في سلّتها في الصباح، حين تلقت اتصاليالًا من المختبر . استمعت إلى المتّصل لـوالي أربعين ثانية، ثم أغلقت
 تلقته ميلاني كلو لم يكن يمتوي على أي أثر همض نير نووي. إن كالي عليه دم، فتمّ تنظيفه بصورة جيّدّة. فكّر سيدريك للحظة.
(اما لا أفهمه كلارا، هو أن الرجل لم يظهر إطلمالماقِ منذ أن نشر الفيديو على الإنترنت. هو يعرف أنّهم يتظرون تعليلياته. فإمّا آنه

يتلاعب بنا، أو أنه يبحث عن أفضل وسيلة تكفل له وضع يده على المبلغ الملي الذي سيطلبه في نهاية المطاف. تمّ تعميم صورة الطفلة على جميع مراكز الشرطة، ويجري التنصّت على هاتفي الوالدين، ونشرت ثلاث فرق تجول باستمرار في الدائرة العاشرة". حاولت كلارا تحويل بجرى المديث قليلاً. \#هل تلقّيت أنباء من جِموعة الإنترنت؟ها.

الا شيء يذكر. على يوتيوب، كل التعليقات معطلة منذ العام 19 ب r تحت الفيديوهات التي تصوّر أطفالا، بسبب ما يندسّ بينها
 بالأطفال. كان بعض المعلنين يهِّدون بسحب مين ميزانياتياتهم الإعلانيّة. على إنستغرام، تقول ميلاني كلو إنها تضضي فترة من الوقت كلّ يون يوم تزيل التعليقات السلبية أو حتّى العدائيّة. أما بالنسبة إلى إلى عناوين


 أربعة أشخاص سبق أن رُصدوا أو أوقفوا لتنزيلهم صوراً إباحبيّة
 إلى للفيديوهات الصيفيّة التي يرتدي فيها الطفلان ملابس خفيفية

 تركها هاتفاهما الجوالين يوم الخطف. المؤشّرات الأولّية تضعها

خارج دائرة الشبهات. في مطلق الأحوال، يبدو منذ بدء هذا التحقيق أن أي فرضية لا تصمد أكثر من ثـلاث ساعات".
"وماذا عن غريغوار لاروندو؟؟.
(الاروندو ووالدته كانا فعلاً في منزلها ليلة الحطف. هي أجرت اتصالاً هاتفيّاً استمرّ نصف ساعة من خطّهِا الثابت، وهو عاد حوالى الساعة السادسة والنصف من نزهته اليوميّة: الجولة ذاتها على الدوام، مرورآ بجادة البلنرال لوكلير ثمّ جادة رينيه كوتي وشارع بيزوه. رآه الجيران يخرج ويعود. أنتظر نتائج تسجيلات
 هو مكتئب وحياته تنتظم وفق روتين ثابت لا يتز حزح عنـ عله. كا كا أنّني لا أعرف ماذا يمكن أن يكون فعل بالطفلة، بـا أنّا لم نعثر على
 عودة إلى الربّع الأوّل").
(الحاطف سيظهر من جديد قطعاً). .
(إنه يعمل على إضعاف صمود الوالدين النفسيّ، يختبرنا، وبعد
ذلك سيقدم الفاتورةه".
(هل تعتقد أنه سيطلب مبلغاً من المال؟؟.
(آمل ذلك كلارا. وإلّا، فهذا يعني آنَه مختلّ فعالاَ، ولن يكون ذلك نبأ سارًا. وأنت؟ إلى أين وصلت؟؟.
(قمت بكلّ ما ينبغي. نقلتُ العناصر التي طلبتَها منيّ إلى

القاضية المكلّفة بقضيّة كلير، أتممتُ عـاضر ضـمّ التحقيقات في قضية روشيه... راجعتُ آخر جلسات الاستلاع في قضية ديور"، تردّدت في المضيّ أبعد، لكنّ سيدريك بدأ هو أيضاً يعرفها

ابتسمت له قبل أن تكمل.
"أودّ مشاهدة كل الستوريز. كل التي بتّها ميلاني في الأشهر الماضية في حسابها على إنستغرام والتي بقيت في الأرشيف. ألوديّ تنزيلها على حاسوبي لمشاهدتها الواحدة تلو الأخرى بهدوء". (هذا ليس مطابقآ كثير آللأصول....".

اليس سوى برنامٍج صغير وبعض البيانات التي يترتّب
نسخها. لدينا أجهزة تنجز ذلك على أفضل وجهـ ..."..
انتظرت ثانيتين أو ثلاث ثوان قبل أن تضيف:
(أريد أن أفهم".
كانت ميلاني كلو تبدأ كلّ ستوري متكلّمة بمواجهة الكاميرا.


 الملي والشر كات الراعية لـساباتها باقتناء المزيد من البدلاتا

مع الوقت، تحوّلت ميلاني كلو إلى ميلاني دريم. اكتسبت صورة تختلط فيها الإنارة بالقصص الحرافيّة والحياة المنزليّة في آن، مازجه بمهارة بين الرموز والأناط.ط.

لكنّ ميلاني دريم تبقى قبل أيّ شيء والدة كيم وسام. أمّ جنيّة تنظّم سعادتها وتشرف عليها. كانت تقضي النهار من الصباح إلى المساء في تجاذب متواصل بينها وبين ولديها، بحيث لا لا يمكن فصلهـ| عنها ولا هي عنها، فتروي نهار هما، منتجة ما يشبه برابجاً من تلفزيون الواقع العائليّ ذاتي" الإدارة، مع جهات رات راعية محجوبة بدرجات متفاوتة. كان المدف الأوّل إعطاء كلّ من المشتركين

الإحساس بالانتحاء إلى القبيلة العائليّة.
بدأت كلارا بمشاهدة أقدم الستوريز، إذ يسمح لما الأرشيف
 من هناك، تركت البرنامج يعرض المشاهد تباعاً بحسب تسلسلها

كانت الأيام تتعاقب وتتكرّر وفق نسق لا يتبدّل، فتبدأ وتنتهي بالعبارات ذاتها: اصباح الحِير أحبّائي، آمل أن تكونوا و (اهذا كلّ شيء أحبّائي، أتمنّى لكن ليلة هائئة وأرسل لكم ضمّة من قبلات النجوم!".
شيئاً فشيئاً، غاصت كلارا في عالم ابتلعها. بدا صوت ميالاني كلو الذي تتلاعب بنبرته إلى حدّ الإسر اف، وكا وأنّه يستحوذ عليها على مرّ ما تبوح به من أسرار وأخبار . كانت كلار ا مدر كة للإحساس

الذي يبعثه فيها، ما بين الافتتان والاشمئزاز . تلك المشاهد لما قدرة لا يمكن إنكارها على إثارة الإدمان.

زادت ميلاني في الأشهر الأخيرة وتيرة التصوير . فبات نقل
 نشاط، أصغر حدث، أتفه تنقّل، كانت تجعل منه موضوع ستوري. كانت ميلاني تصوّر كيم وسام في سريرهما، في غرفتهها، في المطبخ، في الصالون، عند العودة من المدرسة، أمام الما التلفاز، منكبيّن على الفروض المدرسيّة أو أمام جهازيهِا اللوحيّين، في الشُارع، في السوبرماركت، في السيّارة، في الغابة، في حوض السِّارِيار السباحة. تظهر فجأة بدون سابق إنذار شـاهرة هاتفها الجوّال، وتعلّق على المثناهد.

لم تكن عين الكاميرا تغفل عن أي لـظة أو أي مكان، باستنناء

 إظهاره بالصورة، ترويه بالصوت. ترفع تقارير بكرّل تفصيلّ توريل، على

 كانت تعتذر لمشتركيها عن ذلك.

كا بالنسبة لفيديوهات يوتيوب، يمكن الاكتفاء بمشاهدة هذه الصور من بعيد، وفي هذه الحال تبدو بلا شككّ بريئة، أو اتخاذ قرار بالتمعن فيهاعن كثب.

من المؤكّد أن الشُعور بالاتقباض هو نتيجة التكرار .
وسط تعاقب تلك المشاهد، تَجلّ أمر بوضوح. سلون ئوك كيمي تبدّل في الأسابيع الأخيرة. أحياناً كان جرّد تفصيل بسيط، بيرّ تعبير على وجه الطفلة أو حركة تراجع أو إنشارة تكْبُتها حاواولةً التهرّب
 مرارآ لو تضمّها بين ذراعيها. تنتزعها من الصورة. تخريان أحرجها من هناك.

فيا كان سامي يحاول الظهور في مظهر لائق، فيبتسم ابتسامة
 قلنسوة سترتها أو تدير ظهر ها. وكأنها تحاول الاختفاء.

أمام هذه المشاهد، ودّت كلارا لو تقول (ا|قطَع!) وتطفئ كلّ
شيء.
أعادت تشغيل البرنامج، فاجتاح صوت ميلاني الغرفة بجدّداً. كانت كلارا تراقب الفتاة على الشاشة، لا تحيد عنها بنظر ها ثانية. في ستوري تعود إلى أواخر الصيف صُوِّرت في معلّ النظّارات "أوبتيك فوتور"،، طرحت ميلاني استفتاء على مشتركيها لاختيار نظّارات سامي. كانت تتوجّه إلى كيمي سائلة رأيها، لكنّ الطفلة بقيت جالسة على كرسيّ من غير أن تجيبها، والإرهاق ظاهِياهر عليها.
ما إن خرجوا من المحلّ، حتّى أعلنت ميلاني نتيجة التصويت: عملاَ بنصائح (أحبّائها)، فازت نظّارات جاكادي على سوانِ سواها!

كان سامي يبتسم للكاميرا فيا تقف كيمي في الخلفيّة مطرقة تائهة. بعد بضع توانٍ، تنبّهت إلٍ أنها في حقل الكاميرا، فأخفت وجهها خلف (دودو وسخة) في حر كة منهكة سئمة. في ذلك اليوم، بدت كيمي وكأنها استسلمت، عاجزة عن خوض اللعبة والابتسام والتظاهر . في ستوري أخرى تعود إلى يوم أربعاء من شهر أيلول، كانت ميلاني تصوّر الشقيقين يوقّعان التشكيلة الجديدة من موري مواد القرطاسيّة التي أطلقتها (الاستراحة السعيدة". جالسين جنباً إلى جنبِ في ردهة متجر كبير، كان سامي وكيمي يواجهان حشدآ من الأطفال والفتيان الذين قدموا مع أهلهي ملهم من
 بحجم الإقبال وطول صفت الانتظار . بدت كيمي مرهقة، متكئة

إلى مرفقها.
بعد الحصول على توقيع على مفكّرتهم أو دفترهم، كان معظم الأطفال يطلبون قبلة أو صورة سيلفي.
 لإخفاء اشمئزازها. وكان حزن هائل ينعث من تلك الحركة. في مرّة أخرى، فيها كانت العائلة بكاملها مدعوة على ما يبدو
 عحتجزة في حمّام غرفة الفندق، بعدما علق نظام إقفا والقال الباب. تطلّب

الأمر تدخّحل فنّيّ صيانة وشكّل إنقاذ الطفلة موضوعاً لعدّة ستوريز. وفي نهاية المطاف، لم يكن بالإمكان تقديم أي تبرير مقنع للا جرى. ويعد إخراج الطفلة، سألها الفنيّ في أيّ اتجاه حاولت أن تفتح القفل، فلم يكن بوسع كيمي الإجابة. وختمت أمّها (إنها متعبة").
قبل أيام قليلة من اختفاء كيمي، حفظت ميلاني مشهدا مروّعاً.
كانت تبحث عن ابنتها في كلّ أرجاء الشّقّة، حين وجليّها وجيا وحيدة في وسط استديو التصوير.

كانت كيمي جالسة على كرسي بمواجهة الكاميرا.
وكيا في غالب الأحيان، اقتربت ميلاني منها وهي تصوّر المشهد
حاملة هاتفها الجِوّال بيدها.
(اماذا تفعلين هنا حبيبتي؟ تعرفين جيّداً آنه مكنوع دخول الإستديو بدون الأهل، أليس كذلك؟!. لم تردّ الفتاة.
("هل أردتِ تصوير نفسك؟".
هزّت كيمي رأسها إيجاباً بعد وقت.
(ماذا كنت تريدين أن تصوّري، وحدك هكذا في الإستديو؟".
شهقت الفتاة قبل أن تجيب.
(أردت أن أقول وداعاً لمحبّي الاستراحة السعيدة).
(وداعا؟").

## شأجل، وداعاً إلى الأبده.

لم تكن كيمي تنظر إلى العدسة، بل إلى والدتها.
كانت تترقّب جواباً، عدّقة بأمها بعينين تَلأهما الدموع فيها يرتجف ذقنها.

عندها، أدارت ميلاني الكاميرا صوبها وخاطبت مشتركيها: "احسنا، هل رأيتم ذلك؟ نغذنا بريشنا! كيمي أرادت أن تستودع اللسرح الغنائي"!!.
ثمّ أضافت موجّهة طرفة عين متواطئة إلى الكاميرا، وهي لا لا تزال تنظر إلى العدسة وليس إلى ابنتها: "لكن يا يا حبيبتي أنت أصغر
 الذين يَبّونك وسوف يكزنون جدَّاً! ب.
شعرت كلارا بكآبة فظيعة تطبق عليها. كانت تتنفّس بمشقّة،


 حالكتتن. فمها أيضا بدا أكثر بريقاًومنتفخاً قليلاً. دحرجت كلارا كرسيها مبتعدةً عن الصورة. "من هي تلك المرأة؟" سألت فجأة بصوت عالٍ.

لم يكن من الممكن إغفال الماجة إلم تقدير الآخرين التي كانت ترشح من تلك المشاهد. مياني كلو تريد أن ينظر إليها الآخرون

ويتابعونها ويحبّونها. عائلتها كانت نتاجاُ، إنجازاً، وطفلاها بمثابة امتداد لها. كانت تجد حتتا في سيل الرموز التعبيرية التي تتلقّاها كلّلا نشرت صورة، الإطراء الذي تحصده على ملى ملابسها أو تسريحة الو شعرها أو مكياجها، تعويضاً عن ثغرة أو ملل . القلوب واللايكا والتصفيق الافتراضي، كل ذلك بات اليوم عحرّكها، اللببب الذي تحيا من أجله. وكأنّا تجني عائدات استثنار عاطفي ووجليانيّ اليّي لم يعد بإمكانها الاستغناء عنها.

فتحت كلارا درج مكتبها بحثأ عن لوح من رقائق الحبوب أو كيس حلوى قد تكون تر كته هناك. كانت تتضوّر جوعاً، إلّا أنه لم يكن بوسعها اتخاذ قرار بالعودة إلى منز لها. راحت تنقّب تحت أقلام الحبر والأوراق، فلم تعثر سوى على قطعة مسكة قديمة. قرّبت كرسيها وتفرّست من جديد في الوجه المسمّر على الشاشة.

الاحتتال الآخر هو أن تكون ميلاني كلو امرأة أعهال بخيفة. أدركت كيفيّة عمل الخوارزميّة، وتكامل وسائل الإعلام، وواجه الانية شبكات التواصل الاجتاعي التي لا غنى عنها. لم تتحوّل إلى جنيّة فحسب، بل إلى رئيسة مؤسّسة. كانت ترتّب جداولاول العـيل العـل والتصوير والمونتاج والإعلام، وتخطط قبل أكثر من ستّة أشهر
 يبقى سامي وكيمي تحت الأنظار كلّ يوم. عطلات نهاية الأسبوع والعطل المدرسية كانت تسمح بالاستجابة للدعوات إلى الفنادق ومطاعم الوجبات السريعة ومدن اللاهي. كلّها لحظات ستشكل

لاحقاً مادة لمقاطع فيديو جديدة. كان يتحتّم توزيع الـبّ على كلّ
 من (اقبلات النجوم"، وإعطاؤهم الإحساس بأنهم يقاسمونهم كلّ
 القصص الطريفة، تلك كانت وصفة النجاح. ومنذ أن انطلفت ميلاني على شبكات التواصل، لم توقّف العلّادات عن الارتفاع. تنهّدت كلاراوشرعت في جمع أغراضها.
ماذا لو كانت تسلك طريقاً خاطئةً... كانت تتساءل من هي ميلاني كلو، لكن هذا السؤال لا معنى لها لـا ميلاني كلو ليست

 أطفالمم، ولا يرون أي مشكلة في عرض أو لادهم على الملأ أو الإسراف في عرضهم. وهم ليسوا وحيدين في هذه الحالة.

يكفي النظر إلى منصّات التشارك كيتبيّن أن مفهوم الحميميّة

 ولليوميّات، السعي إلى اللايكات، كلّ ذلك لم تل تخترعه ميلاني. إنّه اليوم طريقة عيش، طريقة إبثات الوجود الئود في هذا العالم. ثلث

 الولايات المتحدة، قتلت فتاة صديقها عرضاً أثناء تصوير فيديو

مثيرة بقصد أن تحرز انتشاراً واسعاً. وفي أصقاع العالم، تتقاسم مئات العائلات حياتها اليوميّة مع ملايين المشتركين.

تبادرت إلى ذهن كلارا فرضيّة ثالثة: تلك المرأة ليس ضحيّة ولا جلّاداً، إنّا امر أة عصر ها. عصر من الطبيعي فير فيه أن يصوَّر الواحد قبل أن يولد حتّى. كم من الصور بالمو جات فوق الصوتيّة تنشر كـل أسبوع على إنستغرام أو فيسبوك؟ كـ كم من صـور أطفال وعائلات وصور سيلفي؟ ماذا لو أن الحياة الماصّة لم تعد سوى مفهوم بالٍ تخطّاه الزمن، بل أسوأ من ذلك، بجرّد وهم؟؟ كانت كلارا تعرف ذلك أكثر من سواها

لا حاجة ليظهر الواحد حتّى تتمَّ رؤيته وتعقّبه والتعرف
 الاتصالات والتنقلات والمدفوعات، تلك الآثار الرقميّة الغفيرة التي نتركها في كلّ مكان بدّلت طريقة تعاملنا مع الصورة والما والميميميّ.

إلى هذا الحدّ؟ وربّبا هـم على حقّ.

بمقدور أيّ كان اليوم إنشاء حساب على يوتيوب أو إنستغرام وعحاولة كسب جمهور أو مشاهدين. بوسع أي شخص استعراض نفسه ونشر مضامين غزيرة لإرضاء مشتركيه أو أصدقائه الافتراضيّين أو بعض الفضوليين المتلصّصين العابرين.

باستطاعة أيّ شخصص اليوم أن يتصوّر أن حياته جديرة باهتهام الآخرين ويحصد الدليل على ذلك. أيّ شخص يمكنه اعتبار نفسه

شخصيّة مرموقة، واحداً من مشاهير العالم، والتصرّف على هذا الأساس...

الحقيقة أن يوتيوب وإنستغرام حقّقا حلم كلّ مراهقي: أن يكون معبوبا، أن يكون له متابعين، أن يكون له معجبين. وأي وأي وقت مناسب لاغتنام هذه الفرصة.
ميلاني امر أة من عصرها. الأمر بجذه البساطة. وليكون لما وجود، عليها أن تراكم المشاهدات واللايكات والستوريز .



 هديّة يوم بلوغها الر ابعة عشرة، هي التي شبّت بين بيّ بالغين لا يتوانون مرّة عن التنديد بانحرافات زمنهم (كيف كان والدي الداهيا لينظرا إلى الزمن الذي تعيش فيه الآن؟؟)، هي القادمة من عالم يتحتّم فيه
 يرحل من غير أن تتمكن من الصعود فيه. كان والداهنا على اعلى خطأ.



 تحجب صور الصدور والأرداف. لكن من أجل نقرة أو قلب أو

إبهام مرفوع، نعرض أطفالنا، عائلتنا، نروي حياتنا. كلّ واحد بات يدير استعراضه الخاص، والاستعراض أصبح عنصراً آلا غنى عنه

لتحقيق الذات.
لم يكن السؤال المطروح من هي ميلاني كلو. بل إنّ السؤ ال
 بأنّ أولثك الذين لم يعد بإمكانهم على غرارها التيا التحرّك فيه بدون أون أن

لا بل رجعيّون.

تَكّنت كلارا أخيراً من إطفاء الكمبيوتر. شعرت بعظام عنقها كأنّا مفتّة. لملمت أغراضها علما على عجل، أطفأت أضواء المواء المكتب وخرجت من الباستيون. في الخارج كان المواء منعشاً. سلكت طريقها الاعتيادية.

من سواها كان سيشاهد هذه الفيديوهات وهذه الستوريز حتى الإنهاك؟ لا أحد.

لكن ماذا لو كان الجواب هنا؟ في ذلك التصادم بين عالمين. ذلك العالم الافتراضي الذي له قواعده وشخصيّاته المعبودة، وعالمها هي حيث صور الوفرة العجائبية والبهجة المصطنعة تلك لا تولّد سوى الحزن والقلق.

كانت تفكّر في الطفلة. طوال الوقت.
في حركة جسدها الطفيفة للتراجع إلى الخلف. في نظرتها حين

تدخل أمّها الغرفة حاملة بيدها هاتفها الجّوّال. تلك النظرة التي
تفتّش لثانية عن المخرج.

آياً كانت الصورة التي ستستبقيها كلارا في نهاية المطاف عن
ميلاني كلو، كانت وائقة من أمر:

لن يكون بإمكان أي قانون وقفها.
بعد ستّة أيّام على خطف كيمي ديور، وصلت رسالة جديدة
إلى بجمع "السمكة الزرقاء". أخطر الحارس على الفور الفرقة، وفي أقل من سـاعة تمّ وضع اليد على الرسالة ونقلها إلى الباستيون.

كانت ميلاني وزوجها قد وصلا للتوّ إلى مركز الشُرطة الجنائية بمواكبة محقِّين. كانت ميلاني شاحبية أكثر من أيّ وقت مضى وبدت مترنّحة على قدميها. كان برونو يساند زوجته، و كان


انهارت.
بمواجهة جزعهه، نسيت كلارا التساؤلات التي ساورتها بالأمس. رأت بجّددا في الزوجين ديور والدي طفلة صغيرة مفقودة. والدان منهكان ينهشهه القلق.

كلا في المرّة السابقة، كان العنوان مكتوباً بقلم حبر جافّ بيد طفل والظرف أرسل من الدائرة العاشرة. عرض سيدريك على
 مطاطيّن ومزّق الظرف بعناية. اكتشف صورة بولارويد جديدة

لكيمي، جالسة على كرسي مطبخ. كانت الصورة ملتقطة عن مسافة قريبة، والجدران البيضاء خلفها لن تكشف لهم أي تفاصيل إضافية. كانت تحدّق بالعدسة. نظرة جديّة ثاقبة لا يمكن سبرها.

ثّمّ بسط سيدريك بيرجيه الرسالة المرفقة بالصورة وقرأها بصوت عال.
"أشتري حريّة ابنتي".

هذا هو عنوان الفيديو التالي الذي ستسجّلينه. قدّمي هبة بقيمة خمسمئة ألف يورو

لجميعة طفولة في خطر .
أعلني هذه المبة على يوتيوب
وأبرزي الإثبات على التحويل المصرفي.
إن قمت بـا أقوله
قبل انقضاء VY ساعة،
سيتم إطلاق سراح الطفلة.
ليس إنستغرام
من يتحكّم بنهارك. بل أنا.
كان ثمّة شيء لا يزال متبقِيّاً في قعر الظرف. أدخل قائد المجموعة

يده وأخرج سنّا حليبِّةٍ صغيرة. أخذت ميلاني ترتعد. انتشلت الصورة رافضة إفلاتها. استغرق الأمر بضع دقائنيأئق لإقناعها بتركها

 السابقة، لكنّ الشر طة تَكّنت من تحديدنوعاع الآلة المستخدمة التجاريّة وسنة صنعها.

فيا كان سيدريك بيرجيه يرافق الوالدين في وقت لاحق إلى

 للحصول على المال. سوف تنعقد بجموعة الأزمة بصورة عانياريلة اليّلة لتقرر التدابير الواجب اتخاذها على ضوء هذا التطوّر . وفي مطلق

 كاميرات المراقبة ويتبّتون من كل الإفادات التي تجمع عبر الرقم الخاص المحدّد للقضيّة.

في الساعة الحادية عشرة، خرجت ميلاني مع برونو من
 عبر النفق. عندما وصال إلى جادّة بيرتييه، اقترح برين برونو علئلى ميلاني أن يمشيا قليلاً قبل أن يقبعا بجدّداً في غرفة الفير الفندق، لكنّها لم تعد تَتلك القوّة لذلك.

كانت ساعة مضت على عودتها إلى جناحها، حين قرّرت

ميلاني أن تَلاُ المغطس لأخذ مَّام. كانت متجمّدة من البرد، ولم يكن بوسعها أن تتدفّأ.
بجانبها، كان برونو يذرع الغرفة، عاجزاً عن الجلوس.
لم يتبادلا منذ اليوم السابق سوى بضع كلمات. ساندها برونو
 كلا تفعل منذ سنوات، لكنّه لم يضمّها بين ذراعيه. لم يمسك يدها يلما،

ولم يعانقها.
زوجها، زوجها الحبيب. زوجها المخلص الصادق إلى أقصى حدّ. زوجها الذي خانته.

من حيث كانت الآن، بإمكانها رؤيّة تشنّج ظهره وفيّ ونخذيه. (اعقدة من الأعصاب)، قالت لنفسهامن غير أن تجرؤ على الاقتراب.
بالأمس، أخبرته كلّ شيء. لم يكن لديها خيار.
 بها باستمرار. كيف تُكّن من الحصول على رقمها؟ لم تلمكن تعرف.
 لتشرح له ما تعرفه وتطلعه على سير التحقيق والوسائل التي تمّ


 حتّى ذلك الحين على قلقه، تصدّع. كان يريد الاطّلاع على تفاصيل

التحقيق، المشاركة في عمليات البحث، لم يكن بوسعه البقاء مكتوف اليدين فيه| ابنته في خطر . كان يفقد السيطرة.

عندها قّرت ميلاني الأخذ بنصيحة كلارا روسّيل التي أكّدت هلا أنّه من المستحيل ألّا يسمع برونو إطلاقاً بإفادة غريغوار لاروندو، وصمّمت على مفاتحة زو جها. روت له بدون الخلوض في التفاصيل، ولكن بدون إغفال الجوهر، تلك الأمسية التي قضتها قبل حوالى عشر سنوات، وطلب غريغوار بعد أعوام من ذلك.
 فكّه تختلج، تاماً كا في ذلك اليوم حين تعارك في في وسط الشارع مع
رجل هـّ بالبصق على ميلاني.

ثّمّ نهض بدون أن يتفوّه بكلمة واختلى في الغرفة مغلقاً الباب. بقيت ميلاني طوال ذلك الوقت جالسة على أريكة الصالون،
مسمّرة بلا حراك.

حين خرج برونو وعيناه محراوان، تحدّث إليها بنبرة لم تعهدها. نبرة لا تسمح بالشك ولا بالاعتراض . فهو الونو الوديع المسالم إلى أقصى حدّ، أصدر حكمه: كيمي ابنته، هو على يقين بذلك. حُحسـم الجـدل. في وسط الكابوس الذي يعيشانه، لا بدّ من البقاء متّحدَين. لا يمكنها إهدار أي طاقة في مشاجرات أو أو زلّات. لديهط معركة أهمّم بكثير ينبغي خو ضها.

كان برونو ينظر الآن من النافذة. بوسعها سلاع أنفاسه. كان يتنفّس بقوّة، بقوّة شديدة. بانتظار أن يمتلئ المغطس، أشعلت

ميلاني التلفزيون فظهرت إحدى القنوات الإخبارية التي تبث على مدار الساعة. كانت تهمّ بتوضيب بعض اليّر الأغراض حير حين سمعت صوت والدتها. اقتربت بحذر من الثـاشة.

رأت والدتهاوعلى وجهها تعابير قلق، وميكروفون مدوودتحت
ذقنها.
(أجل، إنّا منة فظيعة لابنتي وصهري. إنّها صامدان بالطبع، لكنّا جميعنا قلقون على الطنلة. لو كان لدينا على الأقل أيّ فكري
 أحياناً... الشرطة في طريق مسدود، هذه هي المقيقة. المتحرّشّشون
 عن التفكير في ذلك".

كانت الكاميرا تصوّرها عن مسافة قريبة، من زاوية سفليّة
بعض الشيء. بدا وجهها أحمر قرمزيّاً.
"امي صامدة. إنّها ينتظران، ونحن أيضا. الأمر صعب...
صعب جدّا....".

بحركة حادّة، وجّهت ميلاني جهاز التحكّم نحو التلفزيون

 تغلبها، ثكّنْت من كبتها. أحسّت مراراً بأنها على حافّة هاوية لا

نهوض منها، على شفير سقوط أو انهيار، وفي كلّ مرّة تكّنّت من
 القعر، إلى الأعهاق، حيث لا سند ولا عون، حيث لـن يلن يعود بوسعها النهوض من جديد. لا يمكن أن تسمح لنفسها بذلك. عليها الحفاظ على قواها للصمود. للاستمرار والبقاء.

لكن هذه المرّة، كان المجوم أكثر شدّة. اختلج صدر ها با بغصّات لم تعرف بعنفها من قبل، وكأن كيانها برمّته يكاول التخلّص من جسم غريب أو من خليّة سامّة، وأطبق عليها ألم لا يُحتمل منعها من التنفّس.

انبثق من حنجرتها أنين قديم بعيد، أنين منبعث من طفولتها أو كلّ الطفولات. لم تعبّر يومآعن أمر مروّع إلى هذا الحدّ. لم تشعر مرّة

 نفسها في غرفة الفندق تلك، فتاة صغيرة مسكينة مترو كة، وغمرها أسى جارف، أسى على نفسها. هي لم تستحقّ ذلك. بعدبضع دقائق، ابتعد برونو عن النافذة. اقترب منهاوساعدها على النهوض وضمّها بين ذراعيه.
 وضح النهار بيد مريض يقتلع أظافرها وأسنانها ليرسلها إلل والدتها، وبعد ست أيام لا نزال نراوح كأغبياءه.

كان ليونيل تيري معروفا بحسّ الاختزال. في ظلّ الأجواء المخيّمة، كان من الخطير الخوض معه في التفاصيل. تولّى سيدريك بير جيه الكلام.
(أفادتنا ميلاني كلو بأن سنّي كيمي الحليبيتين السفليين كانتا
 التي عثرنا عليها في الظرف هي القاطعة الوسطيّة السفلى اليمنى، أو
 كم تسقط عموما الأسنان المليبيّة لدى الأطفال بهذا العمرير". "هكذا يكون العمل الاستخباراتي". بادرت كلارا.
(اقد لا يكون هذا جرّد تفصيل بسيط. الخاطف أرسل سنّا،

 لكنّها ليست الملابس التي كانت ترتديها يور يور اختفائها. وإن نظرنا
 يملك ملابس بالمقاس المناسب، ملبوسة من قبل، أو آنهّ اشتراهـا
 ثيابأ نظيفة، وهو بحدّ ذاته ليس أمرأ بلا مغزى".

كان ليونيل تيري منصفاً.
(بالفعل . وماذاعن تلك السيّارة اللعينة؟ لا ثيء حتّى الآن؟؟).

## أجاب سيدريك بير جيه جدّداً.

 الشهود... لا يمكن القول إنها من طراز نادر . أودّ التذكير بأن أيا من الأشخاص المخوّلين حاليّاً ركن سيّاراتهم في المرآب لا يملك رسميّا" سيّارة حمراء، وأن لا أحد منهم أعار جهازه الإلكتروني إلى
 الذين كانت لديهم إمكانيّة الدخول هذه، وكيل الِّحاد الملّكين السابق الذي تمّت إقالته عاجز عن العثور على هذه المعلومة. فهم تخلّصوا من قسم من أرشيفهم، أو أنّه ضاع منهم"، خيّم صمتت. تردّدت كلارا، ثمّ قالت بدورها:
(الحناطف شاهد التلفزيون بطا يكفي حتّى يخطر له أن يضع ففّازين حين يبعث رسائله الخطيّة إلى الوالدة (وليس إلى الوالدين) . رسائل تلمح إلى القناة التي تديرها هي على يوتيوب. الطلبات ترد عبر البريد، مكتوبة بخطّ اليد. في وقت يمكن لأيّ مهرّب صصغير أن يشتري هاتفاً جوّالآ يرميه بعد استعلاله وبطاقة سيم مسبقة الدفع، ثمّة في الأسلوب منحى بالياً بعض النيء أجلده مشيراً للاهتوم. كـا كما أنّ الماطف لا يطالب بفدية لنفسه، بل لقضية عمقّة. يمكننا بالطبع إبداء شكوك، وهذا أمر ينبغي التثبّت منه. هو يطلب من ميلاني كلو أن تدفع نصف مليون بلمعيّة ذائعة الصيت منذ عشرين عاماً: طفولة في خطر. قد تكون هذه رسالة. رسالة تبدو لي أكثر جلاءً على ضوء تلميحها الصريح إلى الاستراحة السعيدة. فحين يكتب

الناطف (ليس إنستغرام من يتحگّمبنهارك، بل أنانا، فمن المرجّح، بل أكثر من مرجّح، أنها إشارة إلم فيديوهات إإنستغرام يتحكّم بحياتنا التي تلقى نجاحاحا هائلاً على التناة".
صمتت لـظة، متردّدة في مواصلة كلامها. سجّعها ليونيل تيري بإشارة.
الدعوني أوضح ما أعنيه. حوالم مرّة في الثهره، وعلى مدى نار كامل، تطلق ميلاذي كلو استططاعات للرأي أي موجّهة إلِ مشتركيها.
 وكيمي عند النطرو، أي رسوم متحرّكة يشا يشاهدان، أي قميصين يرتديان. تطرح السؤال في حسابها على إنستغرام، وخلالي بضع دقائت تحصل على التتجبة. النهار بحدّ ذاته يكون مونيا موضوع فيديو جديديُشُشر علي يوتيوب بعد إعداده وإضافة مؤثّرات بصريّة إليه.
 منها. ميلاني كلو لم تبتكر شيئاً. لكن الواقع أن اليو م، ليس المعجبون من يسيطر على نهارها، بل خاطف ابنتها.... وهو يطلب منها تحرير شُيك دسم".

كان ليونيل تيري يستمع باهتهام بالغ. استعاد سيدريك بير جيه
الكالام.
(الجمعيّة هي مؤسسة، من الصعب التصوّر أنها قد تكون على ارتباط بالحناطف. رغم ذلك، سيتّمّ الاستनاع إلى الرئيس ومسؤون الحزنة والأمين العام هنا خلال النهار . بالطبع، الو الدان يريدان دفع

المبلغ. أقنعْتها بالانتظار، سوف أقابل برونو ديور بعد قليل. يبدو

تنحنح ليونيل تيري.
(أتصوّر أن المبلغ بحوزتهـ؟؟".

شأجل . يمكن توفير المال بسرعة".
فكّر ليونيل تيري لـظة قبل أن يختم.
اهحسناً، لنسلّم بأن هناكُ منحى غير يحترف في المسألة برمّتها. لا بل قد تبدو أقرب إلى مقلب خبيث. يبقى أنّ الطفلة متوارية فعلاً



 تسديد المبلغ إن طلب الأهل ذلك. بعدها، إذا إتضى الألمى الأمر، نتظاهر
 التفكير في طريقة عرض إستراتيجيّتناعلى الإعلام. لكن علينا قبل أي شيء أن نرغم الرجل على الحروج من غخبئه).
كان الليل حلّ للتوّ، وميلاني تعيد قراءة تعليقات الدعم
 أول فيديو وبعدما أكدت وسائل الإعلام اختفاء ابنتها. (أحبّاؤهاهار" لا ينسونها. تعرف أنّهم هنا، بجانبها، وتجد في ذلك عزاء كبيراً.

كانت عشرات الأمّهات يبدين استعدادهنّ لإعداد الطعام لها، أو الاهتام بسامي، أو استضافتهم في منازلنّنّ وعشنرات وات الأطفال يعبّرون عن قلقهم وحز نهم بأزهار وقلوب من كلّ الألوان ورموز تعبيريّة ظريفة.

نجحت في إنشاء جماعة. لم تكن هذه هجرّد كلمة فارغة، بل هو واقع. جماعة هي مركزها. في هذا العالم السُديد القسوة والعنف، كان ذلك إنجاز. كتبت كيم كارداشيان مرّة في حسابيا على
 حين تتوجّه ميلاني إلى مشتركيها، تناديهم "أحبّائي". لأنها تريد ألني أن تعبّر لمم عن حبّها. لأنهم أعزّاء على قلبها.

فهم.وهبوها الكثير.
كلّ شيء.

 عبر الأجيال، فيها صغار وكبار. كانت تستلطف فكرة جمهور يتعيّن إرضاؤه، إفراحه، تحقيق رغباته. تحبّ تلك المكا المكافأة الآنيّة الحارّة التي

 يكون كيّزا آعن الآخرين. ولا عار في ذلك.

كانت مشتاقة إلى ابتها بحرقة. لم تكن تقوى على ذكرى جسدها

الصغير الملتصق بخصر ها حين تلوذ بها، ذراعيها الصغيرتين الملتفّتين


ميلاني في صغرها. لم تكن تشبه أي طفلة تعرفها ميلاني.


 استدعت السيّدة شوفاليه ميلاني لمناقشة الأمر . سألتها المعلّمة عن الّانـ
 تعرف كلّ شيء... كم من الوقت يخصَّص للاستراحة السيّ السعيدة كلّ

 السعيدة هي حياتهم. هذا أمر لم يكن بوسع تلك الك المرأة فهمهـ. قالت السيّدة شوفالييه إنّ كيمي بدأت تعي الأمور، وتدرك كا


 هذه المرأة لا تكلك أدنى دليل على ما تدّعيه، تستند إلى انطبا إلمباعات


 (اطفلة دبدوبة". وفي أحد الأيام، بكت كيمي لأن صبيّاً في صفّ

أعلى منها قال لها، مردّداً حتماً كلاماً مسيئاً صادرآ عن أهله بحرفيته، ("الدتك، سوف يبلَّغ عنها إلى محكمة الأطفال").
استمعت ميلاني إلى المعلّمة بتهذيب خلال الل ذلك اللقاء، ثمّ أعادت تصويب الأمور: من غير الوارد أن يتعرّض ولداهيا ملامي لمثل
 من المتاعب، وبالتالي إن كان سامي أو كيمي يتعرّض للسخرية والاستهزاء بدافع الحسد الصرف، عندها من واجب الما هيئة التعليم والإدارة اتخاذ تدابير .

هذا كان جوابها للسيّدة شوفاليه، جواب لم يغل من الحزم. في الأسابيع التالية، راحت كيمي تقاوم أكثر فأكثر تصوير الفيديوهات، إلى حدّ تساءلت ميلاني إن لم تكن المعلّمة حـّ حرّضت ابنتها. كانت كيمي تعاند كلّ شيء. تنسى نصّها، لا تستمع إلى





 بدء عرض (ملكة الثلج r) في دور الـينين) . أمدّتهم العلامة التجاريّة
 لعرضها على القناة وشبكات التواصل الاجتراعياعي. لم تقبل كيمي

أبداً أن ترتدي فستان ملكة الثلج ولا معطفها، فاضطرّت ميلاني إلى وضع التاج وقفّازي الساتان والقرطين بنفسها.

ناهيك عن اليوم الذي أوصدت فيه كيمي باب ذلك الحِّام في الفندق. لا يمكن أن تخطر فكرة خبيثة إلى هذا الحدّ لطفلة. لا بذّ أنّا آتية من مكان ما. كانت المعلّمة ناقمة عليها. ناقمة عليها هيا هي شخصيّاً. تلك المر أة كانت تحسدها على نجانـ الـاحها وملابسها وحياتها. كان هذا جليّاً. تلك التعابير على وجهها وهي تنظر إلى ميلاني حين تأتي لاصطحاب ابنتها من المدرسة. تلك الابتسامة الساخرة.

المتعالية. وما دخلها هي؟
كادت ميلاني أن تطلب موعداً من مديرة الملدرسة لتبلّغ عن
 كبيراً، وميلاني لا تملك أي إثبات. التز مت برأي زو جهها . برونو أقل
 لم يكن بوسعها سوى أن تستذكر تلك اللحظات الشكسة، ذكريات تفطر قلبها. لكن يُدلر بهاعدم الاستسالام للأفكار السلبية، و لا لكلّ تلك الأقاويل التي حاولت النيل منهم. يجب أن تبقى قويّة، كا كانت على الدوام.

كانا برونو ينتظر الضوء الأخضر من الفرقة الجنائية ليحوّل المبلغ المطلوب إلى حساب الجمعيّة. المال لا يهمّ. كانت لتعطي ضعف ذلك لو اقتضى الأمر.

مع خفوت نور النهار، أزاحت ميلاني الستارة لتراقب الشارع. كان مشهد الناس يمشون، يتكلّمون، يعبرون ذهاباً وإياباً، يُدخل بعض السكينة إلى نفسها.

خطر لها فجأة أنّا لم تشكر (أحبّاءها)" على رسائلهم العديدة.
 هكذا، بدون أي أخبار عنهم ولا أي كلمة.

التقطت هاتفها وكتبت: اشكراً لكم جميعاً على دعمكم وكل هذا الحبّ الذي تغمروننا به. أنتم نجومنا في الليل الحالك، آفاقنا في هذه المحنة".

أخافت حوالى عشرة رموز صـلاة، يدان مضـمومتان نحو السم|ه،
ورمز الو جه بعينين على شكل نجمتين.
ثوانٍ معدودة، وظهرت أولى القلوب ورموز القبلات. وبعد بضع دقائق، وصل عدد اللايكات التي حصدتها إلى سبعمئة وثلمانية عشر لايك. ابتسمت.

تساءلت كلارا لفترة طويلة إن كان من الممكن للواحد أن
 افترضت أنّ بإمكانها تصوّر حياة عاديّة. الواقع أنهّا كانت تعيش حياة شرطيّة، في مبنى سكنيّ للشُرطيّن، مع أصدقاء شرطيين، وأحاديث شرطيّن، وإشكاليّات شُرطيّن. وفي مطلق الأحوال،

يتزوّجُ معظم الشّرطيين بعضهم بعضاً، لكنّ هذا لا ينطبق عليها، فهي تركت الشرطيّ يخرج من حياتها.

تلك كانت الملاصة التي تتوحّل إليها في ليالي الكآبة، ليالي (الزرقة) كحا كانت والدتها تشير إليها حين كانت طفلة، فتطلب
 الأزرق الداكن، كمن يقيّم بعاناته على سلّم من عشر درجات الـ ليالي (الزر رقة) إذا حين لا تكون كـن كلوي، صدي متفرّغة للذهاب وتناول كأس معاً.

فييا تبقى من آيّام، كانت كلارا تنظر إلى حياتها بمزيد من

في ذلك المساء، كان بودّها لو تقول لنفسها إنّ الأمور تسير في
 معاملة. (اطفولة في خطر" معترف بها من عدد كبير من الشر كاء
 خلال النهار، استُبد ضلوع الجمعيّة أو أيّ من أعضائها في خطف
 ذلك إعادة تسديد المبلغ الملي إذا طُلب منه ذلك. أُجري التحويل
 حتّى صباح اليوم التالي لنشر الدليل عليه.
لم يبدُ أيّ من عناصر الفرقة الجنائيّة مقتنعاً فعلاُ بهذه القصّة. فمن يقدم على خطف طفل واحتجازه من أجل أن تُدفع الفدية

لصالح جمعيّهُ لم تكن فكرة شخص منحرف، مشوّش، يضاعف التعلييات لإطالة اللذّة، فرضيّة مستبعدة.

أما كلارا، فلم يكن بوسعها التخلّي عن فكرة أن المطلوب بالمقام الأوّل كان وضع حدّ للنظام الذي أقامته ميلاني كلو
 وهما يفتحان رزماً، لم يعودا يصيحان فرحا أِّأ وهما يختبران رقائق
 السوبرماركت وطلب كميّات من الممبرغر يعجزان ان عن أكلها حتّى خلال أسبوع بدون النظر إلى القائمة.
الواقع أن والدتها لم تعد تروي حياتها ساعة بساعة لآلاف
المجهولين.
ثمّة من قال كفى. وتوقفت الآلة.
في الساعة التاسعة مساء، كانت كلارا قد شرعت للتوّ في كتابة
 التلفاز . كانت شبكة فرانس r ت تعيد بثّ تقرير غضصّص للأطفال نجوم يوتيوب. أشعلت البهاز وجلست مستغرقة في الكنبة.

استنتجت من قامة الأطفال أن التقرير يعود إلى بضع سنوات كان يتحدّث عن عدّة قنوات، لكن القسم الأكبر منه كان خصّ الِّصـاً للاستراحة السعيدة. كانت كيمي في الرابعة على الأرجح، وسامي في السادسة. تبعتها الصحافية مع المصوّر داخل مركز تجاري" كبير

حيث كان مئات الأطفال في انتظارهما. بدت كيمي مثل لعبة صغيرة رائعة في ملابسها الورديّة، وكانت تتقدّم بجانب شُقيقها، حريصة
 نظر ،ا مثل حارس صغير . أظهرت المشاهد وصولما إلى موقع اللقاء على وقع تصفيق حادّ، ثمّ جلسة التوقيع وصور السيلفي الميار التي استغرقت عدّة ساعات. وطوال هذا الوقت، كانت ميلاني تراقب
 وترتب الأولويّات، مبدية اهتهاماً بالأصغر سنّاً وحرصا

تخطّي أيّ كان الوقت المسموح بها
قبل أن تغادر، وافقت على إجراء مقابلة قصيرة. أجل، بالطبع،

 ذلك شباب يافعين، لرؤية أطفال يُعرضون بيان بهذه الطريقة للعيان.


 على الضمير (هي") وولداها (هي)" في غاية السعادة هكذا. تيّ الـيّ التفتت الصحافيّة إليهلا سائلة عن انطباعاعتها. تكلّالّمت كيمي
 فشرحت أنّا تجد من الرائع إفراح عبتي الاستراحة الما وارؤية السعادي في عيونهم". أما سامي، فأكد بمزيد من الثقة أنّ هذا الملمه المه وآنه يريد

أن يجعل منه مهنته لاحقاً. أضافت ميلاني مشرقة (هذا هو رأهها، ماذا عساي أضيف؟؟.،

ثمّ ختمت وعلى وجهها ابتسامة عريضة مطَمْمُنة (اتعلمون،
عندنا نحن، الأطفال ملوك!).
في صباح اليوم الثامن بعد اختفاء كيمي ديور، كانت كلارامن أوائل الوافدين إلى مكاتب الباستيون. فهي استيقظت في الينا $ا$ الساعة الخامسة ولم تتمكن من معاودة النوم. تَلّكها تُلمل غريب دفعها خارج السرير
عبرت البوّابة الأمنيّة ثمّ تقدّمت صوب المصعد. ألمار إليا إليها عنصر الاستقبال من خلف الزجاج أن تقترب. (اثمّة سيّدة وصلت للتّو، تريد أن ترى أحد من قسمكمب".

التفتت كلارا صوب قاعات الانتظار التي تكون فارغة عادة في مثل تلك الساعة. وجدت في الصـالة رقم الـم أربعة امر أة بعمرها مدّثرة بمعطف واقِ من المطر لونه فاتح. اقتربت منها. ثتّ الِّهت عيناها صوب الطفلة البالسة بجانبها.

رفعت الفتاة رأسها والتقت نظراتها.
تسارع نبضها فجأة وأحست بقلبها يطرق بقوة في صدرها. من كثرة ما تأملتها في الأيام الماضية، كانت تشعر بأنّا تعرفها.

# الفرقة الجنائية - 

## خطف الطفلة كيمياديور واحتجازها

الموضوع:
عضر جلسة الاستهاع إلى إليز فافار.

القضائية في الفرقة الجنائية في باريس، وسيدريك بيرجيه، كابتن
الشرطة في الفرقة الجنائية في باريس.
عن الوقائع:
 مكاتب الفرقة الجنائية برفقة الطفلة كيمي ديور التي اختفت في

 والاحتجاز بحق كيمي ديور، وأن الطفلة قضت الأيام السبعة
الأخيرة في منزلا.

إنتي مطلّقة وأمّ لصبيّ عمره ستّ سنوات ولد عام r. r.
وظيفتي سكرتيرة طبيّة لكنّني لم أعد أعمل منذ عام.

## (مقتطفات)

انتقلت للإقامة في بجمّع „السمكة الزرقاء" مع نوربير س. بعد قليل على زواجنا. كان يعمل لحساب شركة أمنيّة، كان يهتّم بالتوظيف وبإدارة الفرق. التقيت ميلاني كلو حين كان ابني إليان عمره بضعة أشهر ـ ولَدنا في الأسبوع ذاته، و كنت ألتقيها مرّات كثيرة في المجمّع تَدفع العربة أو تحمل قفّة الطفلة. كان هذا طفلها ولا الثاني. كانت ميلاني تعرف الملدينة جيّداً، وأعطتني الكثير من النصائح، عن طبيب الأطفال وتسجيل ابني في الحضانة... بعد ولادة إليان، عدت إلى عملي بدوام جزئيّ كسكرتيرة في أحد مر اكز الطبّ النفسي في أنتوني. أصبحنا صديقتين. كنا نذهب معاً إلى المنتزه، أو نلتقي في المدينة للتسوّق. كانت ميلاني في غاية اللطافة. كانت تبدو لي أحياناً
 تتّفق جيّداً مع ابني منذ سنّ صغيرة. كانت تحبّ اللعب بالسيّارات

وحلبة السباق الكهربائيّة وبجتّات الجنود. لطلا كانت أقر ب إلى

 منشتغلة بأم ما. وكان إليان يكب كيريرآ الذهاب إلم منزلم (....)
 فرصة مهيّة. أعتده بالأحرى أنها أدرك كِبل بكثير أن إليان يعاني من


 تلك الفترة، لم أكن أنفه الكثير بالعلوماتيّة، ولم يكن ما يا يري عيل علي


 الطفلة كانت تتكلّمبطلاقة، كانت يقظة إلم حّدّملفت. كيمي وإليانيان





 بكثير من المراعاة أن إليان يعانِ من تأنّرِ ملحوظ، ويبِ أن يخضع

لفحوص إضافيّة مكملّة. كان ابني معوّقا، تلك هي الكلمة التي
 حقيقيًاً. حاولت طمأنتي، قالت اني ألّا أفقد الأمل أبداً. يمكن للطبّ أن يتطوّر وإليان طفل في غاية الرقّة للغاية وسهل المراس، وهذ الا ذاته مهمّ جداً. هذا صحيح. ابني مصدر سعادة كبيرة. لكن شيئاً فشيئاً، لم يعد إليان وكيمي يلعبان معا. كان هناك على الدوام سبب
 مصفّف الشعر، أو قياس ملابس جديدة... في تلك الفترة، حقّقت الاستراحة السعيدة انطلاقة كبيرة. كانت ميلاني منهمكة. أعتقد أنّا باتت في ذلك الوقت في عالم آخر . كانت تعطيني ألعاباً بين الحين والآخر، بدأوا يملكون كومات منها، وحتّى ملابس، لكنّها كانـي كانت
 مساعري، أقَّ بالأمر. ظنتت آنّنا صديقتان. حين بلغ إليان اليان الثالثة، وجدت له مدرسة متخصّصة. وبعد بضعة أشهر، تركتُ المجمّع لأقترب أكثر من المكان الذي كان يستقبله. لم أبق على تواصل مع العديد من الناس. الإعاقة تخيف، تبعد الآخرين. هنالك فقط السيّدة
 متقاعدة وكانت على الدوام في غاية اللّطف معنا. (...)

في العاشر من نوفمبر، كنت مدعوّة عند السيّدة سابوران لتناول الشاي، قلت لها إنتي سأحضر مع إليان. أحيانا نقوم بعكس ذلك، فتأتي هي عندي، لكن بـا آنه ليس لديها سيّارة، فالأمر أكثر

صعوبة. أحبّ قضاء بعض الوقت في (السمكة الزرقاءا.) أشعر رغم كلّ شيء بحنين إلى تلك الفترة، حين كان إليان عمره بضعة أشهر فقط وكان كلّ شيء يبدو في غاية البساطة. حين أزور السيّدة سابوران، أركن السيّارة دائيا في المرآب.


 الخروج. لست وحدي من يوقف سيّارته هناك ساك ساعة أو ساعتين، ولم يطرح ذلك يوماً أي" مشكلة. (... )
كنت أركن السيّارة حين رأيت كيمي تخرج من الـجرة إليان غفا خلالا الرحلة. عرفتني الطفلة على الفور . فتتحْتُ النافذة لأرى ماذا تفعل هناك، فسألتني إن كان بإمكانها الانيانتياء الانتباء في

 أن تحدث أيّ صوت، فهي لاحظت أن إليان إليان نائم. سألتني إن كان
 كانت مفعمة بالحيويّة. ناولتها معطفي وتولّت بنفسها وضعه عليا عليها
 نفسها، وكان من المستحيل رؤيتها من الخارج. (...)
لا، سبق أن قلت لكا. لم أذهب إلى هناك من أجل ذلك إلك لم أكن أكن رأيت الستوريز التي تقول فيها ميلاني إن الطفلين في الحارج. كنت

ذاهبة لزيارة السيّدة ساروان، وجرث الأمور تماماً كا أرويها لكما. لم أفكّر في شيء. (...)
لا يمكنتي أن أحدّد كم من الوقت استغرق الأمر . لم أعد أذكر.



 بالمقلب الذي دبّر ته لشُقيقها وأصدقائها. تردّدت للحظة وأنا وأنا أخرج من المرآب. لم أدرِ أين أذهب.
لم أقل لنفسي (إنّني أجرّ الطفلة معي" ولا "اماذا تفعلين؟".

 كالعادة ومضيت. أذكر الحديث الذي الـي الـيار بيننا في السيّارة. سألتني
 في مدرسته. استيقظ إليان خلال الطريق واحتفى بها با بكثير مني


 طرأ في اللحظة الأخيرة.
لاحقا خلال الأمسية، قلت لكيمي إنّني اتْصلت بوالدتها وإنّا طلبت مني أن أُبقيها عندي لبعض الوقت لأنّا مضطرة للذهاب

إلى فاندي. لـ أكن أريد أن تقلق. بدا وكاكّها تجد ذلك طبيعِّا، سألتي
 تصويره. طمأنتها بأنّ والدتها تقّلّها بشدة وتنفكر با كا كيرا . (...)


 لعبا كل أنواع الألعاب. إليان مولع بالرسم، وكيمي أيضاً. رسطا

 طلبية، ونزلت لجلب الأكياس. لم أترك الولدين بين بمفر دهما سوى


قبل ذلك ببضعة أسابيع، أُغلق الباب على إصع إليان. اسودة الظفر وانقلع أثناء وجود كيمي هناكا . علمت في أحد الأيام من

 أو آثار الدم عليها. نقعت ظفر إليان طوال ليلة كاملة في بيلو بلول

 أدري. رحت أنزلق. .. كنت أشعر بخطر كبير، لكن لم يكن بوستي
التوقّف. (...)

الرسالتان، أجل، أنا كتبها. طلبت من كيمي فقط أن تنسخ
العنوان على الظرف، وأقنعتها بأنتنا سنرسل رسمآ إلى والديها الـيا الأمر غير منطقيّ. لا يمكتني تفسيره. لا أدري إن كنت أريد إنـئ إلماق الأذى
 تكن ترغب إطلاقاَ فيه. أردتها أن تعي معنى ذلك.

الانتتان، وضعتها في الصندوق عند زاوية شارعي. حرصت على عدم تشغيل التلفاز أو الراديو إطلاقاً بحضور الطفلين. (...) أجل، أشاهد فيديوهات الاستراحة السعيدة وحساب ميلاني كلو على إنستغرام. في البداية، كنت أريد أريد فقط تفقّد الطفلين،
 هذا الشيء يستحوذ على المرء ويفزعه في آن. لم أكن أريا أرغب في القيام بذلك، وفي الوقت نفسه لم أن أتمالك نفسي. من الصعب تفير ألمير الأمر. في الأسابيع الأخيرة، كنت أرى بوضو الم ألمو أن كيمي سئمت


 لكن في كلّ مرّة، ترك ذلك في نفسي انطباعاً رهيباً ظلّ يلاحقني

 أمام عيونهم. أنا كنت ألمس يأسها، وبالتالي كنت مذنبة لأنتي لا أفعل شيئا. (...)

حين بدا لي أنّا مرتاحة واستعادت قواها، لم أعد أعرف ما يمكن أن أفعل. كنت أترقّب إشارة.... رمزاً... بحثي الـت على
 حتى الـفيّية منها. هذا ما هو مكتوب على صفحتها الرئيسيّة. هذا كلّ ما في الأمر. لا دافع غير ذلك. بعثت الرسالة الثانية. لم يخطر لي للحظة أن المسألة ستنجح. (...)
لا أعتقد أن كيمي شعرت بأنّا حتتجزة. طالبت بشقيقها أو والديها، لكتني شعرت في كلّ مرّة أنّني نجحت في طـي مساء أمس. مساء أمس، فهمَت أنّ شيئاً غير طبيعيّ يمري. تشعر بالـوف. كان ذلك. .. مثّل صدمة كهربائيّة. أدركت فجأة أن كيمي في منزلي منذ أسبوع وأنّ... أنّني ... أنّ لا أحد غيري يعري ذلك... و كأنّني استعدت رشدي، كانّني.... أعود من واقع موازِ . تَلّكني الذعر.

لذا هذا الصباح، أوحلت إليان عند والدتي مع حقيبة تحتوي
 كنت أخشى أن أنهار. صعدت في سيّارتي بجّداً وجئت إلى هنا.
إنتي متعبة جدّاً. (...)

أردت أن أساعد كيمي. أن أمنحها فترة سلام وحريّة. كان...

 الأمر. الواقع، عندما أنظر إلى هذه المشُاهد، أخشى على الطفلين.

## r.ri

كنّا نحدس بأنه خلال دورة حياة، ستظهر أمور يصعب
تصوّر ها، سيعتادها الناس مثلم) اعتادوا خلال فترة قصيرة من الزمن
الماتف الجوّال والكمبيوتر والآيبود ونظام التموضع العالمي.
آني إرنو (السنوات).
سانتياغو فالدو طبيب ومحلّل نفسي، (اصنف في طور الانقراض" مثلم) يعرّف بنفسه، أمضى زمناً طويلاً مدافعاً عن الاتِّاه الفرويديّ. يقضي نصف وقت عمله في المستشفى، ويقسم النصف الثاني بين عيادته الحاصة وكتابة مقالات جامعيّة أو دراسات موجّهة إلى الجمهور العامّ. عُرف بأعهاله حول تأثير الثورة الرقميّة على اضطرابات القلق، ومن أبرز مؤلّفاته كتابان مرجعيّان هما اپفي حال الِ التعرّض المطوّل" و "عنف الشبكات". تحرّر منذ بضع سنوات من من أي تبعيّة لنظريّة ويواصل أبحاثاً تأخذ بإسهام علوم الأعصاب بدون التنْحّر لمكتسبات التحليلي النفيّيّ.

في ذلك اليوم من يونيو اr.r، ارتّجّت ساعة سانتياغو فالدو فيا كان يستعدّ للعودة إلى منزله، وظهر عليها رقم مجهول. تردّد، ثتمّ قبِل الاتصحال. انبعث الصوت من من مكبّر الصوت الموصول

 وأنا بحاجة إلى مساعدة").

ردّد سانتياغو فالدو لنفسه "اسامي ديور")، هذا الاسم يحرّك


"هل وجّهك أحد إليّ؟".
"أعطتني رقمك طبيبة متدرّبة في مستشفى سانت آن").
"هل كنت تعالَج في المستشفى؟؟".

الال، لكنّي قابلتها في قسم الطوارئ، ونصحتني بالاتصال
بك".
الصوت فتيّ. ونبرته لا تزال تبدو له زائفة بشكل غريب، بدا
 سانتياغو إن لم يكن ذلك مقلباً. بياناته متوافرة على الإنترنت، وحصل له من قبل أن وقع ضحيّة مقالب سمجة.

اعتذر قائلا "لا أقبل مرضى جلد في الوقت الحاضر، لكن
بإمكاني إعطاؤك اسم طبيب آخر".

بدا الفتى و كأنه أصيب بالذعر، وانزلت صوته إلى الطبقات الحادّة.
(الا، لا، أنت، يجب أن تكون أنت! أرجوك..."..

هذه المرّة، ألقى سانتياغو فالدو نظرة إلى جلدوله الزمني الإلكتروني المبرمج ليفتح تلقائيّاً على شاشة حاسوبه كلّلّا تلقّى اتصصالا على رقمه المهني.
(احسنا، أقترح عليك أن تحضر إلى عيادتي غداً في الساعة الثامنة مساء، وسنستعرض الوضع. بعد هذا اللقاء، أحيلك إلى زميل أو زميلة. الأهم هو أن تحصل على مساعدة، أليس كذلك؟؟! الِّ
"(الكن لا يمكنني الخروج".
("إنّا في كلّ مكان... في الشارع، في المحلّات، في سيّارات الأجرة. في كلّ مكان". (اعمّن تكلّمني، سيّد ديور؟؟".
(اعن الكاميرات. إنا غخبأة، لكنتي أراها. تصوّرني، طوال الوقت، مها فعلت. بدأوا بقرصنة كلّ أنظمة كامِرات المراقبة قرب منزلي، والآن لديهم أنظمتهم الماصة، غخبّأة في كلّ الأماكن التي أذهب إليها. وحين لا يعثرون عليّ، يرسلون طائرات مسيّرة". .

كان سانتياغو يسمع أنفاسه. حزر أنّ الفتى يتنفّس من فمه. ربّا ذلك مؤشر إلى آنّه باشر علاجاً.
"و . . لأيّ سبب يصوّرونك؟".
("إنهم يبيعون الصور").
(افهمت. وبرأيك، كم من الوقت مضى على هذا النحو؟".
"الا أدري. في البداية، كانوا يرسلون أشخاصاً مع كاميرات خفيّة. لم أرصدهم على الفور. استمرّ الأمر لبعض الوقت. ونـي تنبّهت إلى الأمر، اضطرّوا إلى تطوير وسائل أخرى، خفيّة أكثر").
(بالتالي، توقّفتَ عن الحُروج؟؟.
"(نعم").

حائراً ما بين الرغبة في إنهاء الاتصّال إذ بدت له خيوط القصّة خرقاء بعض الشيء، والحنشية من التغاضي عن يأس حقيقيّ، ترك سانتياغو فالدو الصمت يخيّم بجّددا للحظة.

أنصت إلى أنفاس الشابّ القلقة، ثّمّ واصل الحديث. "كيف تتدبّر أمرك لتأمين الطعام؟".

ا"أطلب عبر الإنترنت. أطلب من عامل التوصيل أن يضع الأكياس أمام الباب، وأفتح بعدما يغادر"، .
("كم عمرك سيّد ديور؟").
"عشرون عاماً".
(هل ثمة أحد من حولك؟ أهل، أشقاء، شقيقات، أصدقاء؟". . "الا. أو بالأحرى، هناك والدتي، لكن... لا". "كم من الوقت مضى من غير أن تخرج؟". (الا أدري... ثلاثة أشهر. ربّا أربعة".

- ("قضيت أربعة أشهر من دون أن تخطو خطوة خارج منزلك؟").
" "نعم")
"ولم يأت أحد لرؤيتك؟".
نفد صبر الشاب فجأة.
(أنت لا تفهم! !عليّ أن أحذر الجمميع، الباعة، سيّارات الأجرة،
أصدقائي. ليس هناك مكان واحد أكون فيه بأمان! زرعوا كاميرات في عيون أقربائي لتصويري!!.

السيّد ديور، من الممكن تحاماً أن يأتي طبيب أو مكرّ لاصطحابك ومرافقتك إلى المستشفى. هناك ستكون بأمكان. منع الزيارات واتِّاذ تدابير لتكون في أمان"). "(لا، لا، لا! سيكونون هناك! سيرسلون أحدأ!". يسمع سانتياغو الخوف الآن في صوته. لا بل الرعب.
"هم؟؟ من تعني؟".

تردّد سامي ديور ثانية قبل أن يجيب.
(اهذا ما يجب أن أكتشفه. يجب أن أعرف أين تُبّ هذه الصور. إلى من يبيعونها، هل تفهمني؟ الأمر المؤكّد هو أنّهم يبيعونها بثمن باهظ. باهظ جدّاً...").
("مامي، هل يمكنتي أن أناديك سامي؟".
" "نعم")
"هل تعرف ما هي مهنتي؟".
"(انعم")
(إن اتّصلت بي، فربّا لأنّك أنت نفسك غير واثق تماماً بأن هؤ لاء الأشـخاص هـم هنا فعلاُ لتصويرك؟؟!.
(ابلى، أعرف أنهم هنا. أتصل بك لأنّ الطبيبة المتدرّبة في مستشفى سانت آن قالت لي إنتك متخصّص في المجال الرقمي وشبكات التواصل. وبالتلي، قلت لنفسي إن بإمكانك مساعدتي على اكتشاف من يختبئ خلف كلّ هذا"|.

السامي، أنا طبيب نفسيّ. إنّني متخصّص بالفعل في الأمراض المرتبطة بتطوّر النبكات الاجتر|عية والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. لكنّني طبيب. أقترح عليك إذاً أمراً: سوف آتي لرؤيتك في منزلك للتثبّت من أنّك تعيش في ظروف مناسبة وأنّك لست في خطر . وبعد ذلك، نقرر معاً ما ينبغي القيام به لمساعدتك.
موافق؟!.

رقّ قلبه عندما لمس انفراج الفتى.
(أجل دكتور، شكراً. لكن أرجوك لا تقل لأيّ كان إنك آت".
لم يخطر لسانتياغو فالدو أن يسجّل المكالمة. ندم على ذلك، إذ
 مرضاه بعد المديث معهم، يدرس ترابط أفكارهم ونبرة صوتهم. يستبين مرجعيّاتهم. هي بمعظمها اليوم ألعاب فيديو ومير ومسلسلات اتلات.
 يصدف أحياناً أن يلتفّ على حرصه هذا ويسجّل الحديث من من دون علمهمه، ولو أنّ ذلك غخالف لأخلاقيّات المهنة.
بات الوقت متأخّراً. عليه أن يعود إلى منزله في ساعة مقبولة
 الدماغ التي أرسلتها له إحدى طالباته وهي تعتمد مقاربة تثير اهتحمه إلى أقصى حذّ.

فيا هو يستعّ لمغادرة مكتبه، نادى مساعده الشخصي الذي

# Q_~ 

t.me/soramnqraa لقّبه "جاكو كاكو" تكريا لجاك لاكانان.
"(قل لي جاكو....".

أجابه الصوت الاصطناعي على الفور. (انعم سانتياغو، كيف يمكنتي مساعدتك؟").
كلا في كلّ مرّة، تلك النبرة الودود المتزلّفة بعض الثنيء تثير تير
 يختلفة... ودّ لو ييبه (اذهب إلى الجحيم!!"، ولو أنه يقرّ راضياً

بمزايا المساعد الصوتيّ، خصوصا عندما تكون يداه منهمكتين بمهمّة أخرى، وفي هذه الحالة تحديداً توضيب الملفّات العديدة المكذّسة على مكتبه، أو حين يقوم بعذّة أمور في آن، وهي علّة شائعة
 أراد خلالما اختبار حدود هذه الأداة، فكان له قسطه من الأحاديث العبيّة والعقيمة مع جاكو، وهو يعرف تماماً أنّ مساعده يرفض الردّ الردّ

على الشتائم.
(امن هو سامي ديور؟؟".

انطلق الكمبيوتر، وفي أقلّ من ثانيتين، ظهرت على الشاشة نتائج بحثه. تلا جاكو بصوته الرقيق الفهيم الجواب الذي اعتبره الأنسب للسؤال:

سامي ديور يوتيوبر فرنسي. ولد عام Y Y 11 واشتهر بفضل قناة الاستراحة السعيدة التي أنشأتها والدته ميلاني كلو و بين
 قّرت وسائل إعلام خختلفة عائدات العائلة بعشرين مليون يورو في r- 19، خُحطفت كيمي، شقيقة سامي، بيد إليز فافار فيا كانت في السادسة من العمر. بعد سبعة أيام من عمليّات بحث مكيثّفة، سلّمت الحناطفة نفسها من تلقاء ذاتها إلى الفرقة الجنائية برفقة الطفلة.

سبعة ملايين مشترك.

استباقاً للقانون المزمع إقراره حول الاستغلال التجاري
 من طفليها. لقيت القناة (اسام السعيد) المخصّعة لسامي ديور ديور نجاحاً واسعاً على الفور. وعلى إنستغرام، تخطّى عدد المشتر كين في حساب سام الرسمي خلانَ بضعة أشهر مليون مشترك. في 19 أكتوبر r.Y. 19 أقر البرلمان نهائياً القانون الذي يضبط نشاط الأطفال المؤثّرين. غير أن (االاستراحة السعيدة") واسامي السعيد" واصلتا نشاطهه بدون تغيير الوتيرة.

تخصّص سامي على قناته الشخصيّة في اختبار ألعاب الفيديو. في rr r، كشـف تحقيق أجرته صحيفة (الوموند) الإستراتيجيّات والحيل المالية التي اتّبعها أهالي أطفال مؤثّرين للالتفاف على متطلّبات

القانون.
في r9 r P، في سنّ الثامنة عشرة، اختفى سامي بدون أيّ تفسير. توقّف عن نشر مضامين جديدة على قناته على يوتيوب والشبكات الاجت/عية المرتبطة بها. واعتبارأ من ذلك التاريخ، لم أيضاً على أي من فيديوهات والدته. حاول عدة صحافيّين كشف الأسباب خلف هذا التوقف المفاجئ، بدون أن يفلحوا. غير أن جميع فيديوهات "االاستراحة السعيدة" و "اسام السعيد")
لا تزال متوافرة على يوتيوب ولا تزال تحقق مشاهدات وتولّد
(شُكرا جاكو"،)، قال سانتياغو.
(لا شكر على واجب، سانتياغو . على الرحب والسعة").
("طبعاً....).

وضّب سانتياغو بعض الملفّات مردّداً الاسم: ديور... آه أجل ... بالطبع ... تلك القضيّة تصدّرت الأخبار ـ وبالمناسبة، طُلب من إحدى زميلاته في المستشفى تقييم إليز فافار، خاطفة الطفلة. لم تـكا تكن المرأة الشابّة على حدّ ما يذكر تعاني من أي اضطرابابات نفسيّة. بعد عدّة اختبارات تقييم، ويالر غم من بعض مؤشّرات تبّدّد الشُخصيّة،
 سنتين في السجن بدون إلز امها بالحضوع لعلاج .
عاودته تفاصيل القضيّة شيئاً فشيئاً وهو يطفئ الأضواء في عيادته: كانت المرأة الشابّة تريد إنقاذ الطفلة. كانت أشبه بدون
 الأطفال المؤثّرين ومسؤولية أهلهم احتلّت على مدى عدّة أساتِ أسابيع
 يتمّ التصويت على القانون بعد وقت قليل على عمليّة الخطف. تمّ كا يمهل على الدوام، تراجع الاهتلام.
 سُمعت رنّة حادّة معلنة وصول المصعد. رفع رأسه صوب جهاز التعرّف على الوجه، وفُتح باب الـحجرة أمامه.

كلارا روسّيل في الخامسة والأربعين من العمر. لا تزال تعيش وحيدة ولم تنجب طفلاً. في ظلّ المفارقة السائلدة ما بين نفاد الموارد وتضاعف الأجهزة الموصولة بالإنترنت، لم تتبدّل حياتها كثيارئراً


 في غاية الصرامة. تبلور نمط حياتها الز اهد: هي تشرب بكلّ بـلّ سرور بضعة كؤوس، لكنّها تأكل القليل، لا تلك الك الكثير من المقتنيات، باستيناء بعض الملي التي كانت لوالدتها، وبينها ساعة (اليب) قديمة الـيمة

 نفسها. أو على الأقل هذا ما تظنّ.

علاقاتها تقتصر على قلةّ من الأشخاص لا يتخطّى عددهم أصابع يد واحدة. هناك كلوي، صديقتها التي أصبحت خبيرة


 العزباء التي يكبّون مازحتها حول حول غراميّاتها أو حياتها العانـا صديقة مسمّرة بنظرهم فيلا يشبه سنّ مراهقة أبديّة، ويعتبرها أو لادهم واحدة منهم.
يتهيأ لها أكثر من أيّ وقت مضى أنّا في خدمة قضيّة عظمى

تحرص على عدم تعريفها باسم. لا إله ولا سيّد"()، بل سبيل. ولا
 تأمّلات حالمة مصبوغة بالـنين، فهي لا تستسلم إطلاقاً للندم إنّها حيث ينبغي أن تكون تاماًا.
في الباستيون، لا تزال تشنغل منصب مأمورة الضابطة التضائيّة،
 قادتها، وسيدريك بيرجيه غادر الفرقة الجنائية قبل بضع سنوات لتسلّم منصب قائد شعبة في فرقة محاية القصّر، الفرقة التي بدأ فيها مساره في السلك. بقي حفل رحيله معفوظاً في سجلّ الفرقة، ليس بسبب عدد الزجاجات الفارغة التي عُثر عليها في اليوم التالي



 إجراءات تزداد حجلً وتعقيداً باطّراد. تحبّ أن تدرّب الأصر الصغر سنتا،، وليس من النادر أن يقصدها مأمورو الضابطة التضائئة من المجموعات الأخرى طالبين نصيحة.

خارج معاينات مسارح الجرائم وعمليات التشريح التي يتحتّم عليها حضورها، تقضي القسم الأكبر من وقتها خلف مكتبار مكتها، تحرّر مستندات وأوامر ضبط، تجرد أختاماً وتحاليل، تجري عمليّات
(1) شعار رنهع النوضويون اعثبارا من أواخر القرن التاسع عشر.

استجواب أو تراجع محاضر ها. وفي قلب الإجر اءات، يبقى المحضر
 سرد أقرب ما يمكن إلى الوقائع، هذا ما ما يشغلها بالما الماوم الأوّل. وهو ما تريد نقله لغيرها. بين الحِين والآخر، حينِ تسأم من كميّة الأوراق الرسميّة التي تبقى هائلة رغم الرقمنة الشاملة للمستندات والمعطيات وظهير برجيّات جديدة بانتظام، عندها تخرج للترويح عن نفسها. قبل بضع سنوات، بينزا كانت تشارك بدون ت تعزيزات في في عمليّة توقيف خالية من المخاطر على ما كان يُعتقد، وقعت كانلارا مع مع اثنين من زملائها في كمين. بقيت مشلولة الحركة عدّة دقائق، فيا ذراع


 الكللات، الحركات، كل ما يجري من حولمائل، وكأنه منبئق من عالم


 بعد يومين في موقف استراحة عحاذِ لطريق عام. عند عودتها بعد محطة قصيرة في المستشفى، بحثت كلارا في داخلها عن أثر هذه اللحظة التي بقيت عالقة في الزمن، خارج الواقع وعفورة في جسدها في آن. ثمّة رجلان مسلّحان فتحا النار

أمامها، أحدها كان يصوّب سلاحه عليها، لكنّها لم تشعر بأي

 يكثف عن غياب الحبّ.

لم يعد والداها يخطران في بالها كا من قبل. مؤشر إلى العمر بلا شكّ، أو مرور الزمن. الذكريات التي احتفظت بها عنهـ تبلدو لها مغطّاة بطبقة رقيقة دبقة، مثل تلك الصور التي تصريّ الصرّ لطول احتكاكها بالهواء. هما من زمن آخر، زمن يشار إليه بـا قبل الرقميّ الـيّ، يبدو لها غابراً مثل عصر ما قبل التاريخ الذي كانت تدرسه بشن في المدرسة الابتدائيّة.

في هذا العالم حيث تترك أدنى حركة، أدنى تنقّل، أدنى حديث
 أن الهاتف الذكيّ، أيا كان الشكل الذي يتّخذه، وهو اليوم بأشكال عديدة، والمساعد الصوتيّ وأتمتة المنازل وشبكات التواصل، إنما هي جواسيس بلا ذمّة ومصادر لا تنضب من المعلومات سواء للأعهال التجارية أو للشُرطة. تقوم التحقيقات في قسمها الأكبر
 كاميرات المراقبة، وأنظمة التعرّف على الوجه، وتتبّع التنقّلات الآني
 الصلبة وسجلّ البحث على الكمبيوتر، وتحليل السلوكـ الم الم يعد أي تفصيل يفلت من المراقبة.

وكلّلِ أمعنت كلارا روتّيل في استخدام هذه الأدوات في سياق عملها، ازدادت إصرارآ على الاختغاء.



 وأصدقائهم وجدولمَ الزمنيّ ونشاطانتهم، النذين لم يعودوا يتمون إلى أي شبكة ولا أي جماءة، ويفضلون فتح كتب وين وصحف بدل بدل تصفّح غوغل. خارج الثبكة. خيار أقليَّ، غير أند في اتّساع. خيار
 فهي ليست ساذجة. تعلم آنه من المستحيل اليوم الاختفاء تاماًا عن شاشات الرادار. نهي مضطرّة لمجّرد التواصل مع لمع زملائها، لاستخدام نظام رسائل فوريّة تبقى بياناته المثفُّرة على ما مائْترض،
 حدّ أدنى من المذاقة. غير أن المدّ من آثّارها، تقليص اليّا المالة التي تبعثها من حولها، عحو الخيط الرقميّ الذي تتركه خلفها، هذه هي معارك ترفض التخلّي عنها.

في حياتها اليوميّة، تحدّ من بصماتها. فهي لا تملك سيّارة، تتنقل مشياً أو على درّاجة هوائيّة، ولا تستخدم الي أي منتجاتيات بلا بلاستيكيّة، لا تستقل الطائرة، ولا تأكل اللحوم إلّا حين تكون مدعوّة الِّة. بصورة عامّة، تستهلك القليل، تشتري ملابسها من خازن البان الضائع

المستعملة، تدوّر نفاياتها وتعيد استخدام كلّ ما أمكنها. لم يتحقّق
 وكا توقّع كاتب شهير آنذاكُ، بقي العالم على حاله إنّا ألما أسوأ، أكثر تعامياً من أيّ وقت مضى عن دماره الذاتيّ.

تتابع كلارا عن كثب في أوقات فراغها حركة دوليّة لمكافحة



 الجمعيّات، بمجاهرتهابأنها شرطيّة: هي لاتخشى الجدل ولا لا لمواجهة. تزوّج توما طبيبة شرعيّة، وهو أب لطفلين. أحياناً تتلقّى منه رسائل مكتوبة بخطّ اليد على قصاصات ورات ورق، إشارارات بائدة من زمن خلا، تخترق جدار الوقت والبعد، يبدأها على الدار الدوام بعبارة "(جميلتي كلارا، كيف حالك؟؟".
هي بخخير. أقلّه هذا ما تجيب. والواقع أتّا لا تُظهر أي مؤشّر لافت إلى إحباط أو كآبة، رغم أنها اكتثفـت في نفيّا نفها قبل وقت


 منبّقة من طفولتها، لا تعرف بالضبط.
(1) بلدة تتع عل سواحل شالل فرنسا معرونة بصخغورها الشامةغ.

تودّ لو استطاعت أن تعيشّ ولو مرّة ((قصة حبّ عظيمة)، تحبّ هذه العبارة على ابتذالها حين تسمع زملاءها الشباب يقولونها، غير أنّ هذا كان ليتطلّب شكارَّ من الاستسلام لم تقدر عليه يوماً. كان يجدر بها ربّا أن تتمدّد على أريكة طبيب نفسيّ لتفهم الأسباب خلف ذلك، لكنّها اختارت البقاء واقفة مهـا حصل. بأبعد ما تعود بها الذاكرة، لطالنا كانت في هذه الحالة من التوتّر، الترقّب، بل حلّ حتّى
 أن تفكّر في الضربة التالية التي ستتلقّاها: السقوط أو الخيانة.
تتبنى أكثر من أي وقت مضى شعار الفرقة الجِنائية التي اتخّذت رمزاً منذ إنشائها نبتة الشوك؛ من يلمس الشوك الشك يذوق لسعته.

في ذلك اليوم من مايو اr.r، فيطا كان الصيف بدأ قبل ستّة أسابيع من موعده وتخطت درجات الحرارة مرّة جديدة المستويات المات المات القياسية المسجلة في العام السابق، وصلت كالارا في الوقت المحدّد تاماً لحضور الإحاطة التي يعقدها رئيس بجموعتها كل يوم في الساعة ذاتها حول قهوة معروفة على أنّا الأفضل في المبنى ويبقى مصدرها طيّ الكتهان. كانت الأوضاع هادئة في الآونة الأخحرة، لكنّ بجموعتها تبدأ في المساء ذاته مناوبتها لأسبوع. وسيعود لها لان حتّى الإثنين المقبل أن تتعامل مع أيّ حادث يقع.

ما إن خر جت من هذا الاجتل|ع الصباحيّ عائدة إلى المكتب الذي تشغله الآن وحدها، حتّى تلقّت كلارا رسالة نصيّة على ساعتها: وصل الشخخص الذي هي على موعد معه في الساعة العاشرة. انطلق

جرس إنذار، إذ لم يكن الموعد مسجّلاُ على أجندة الجهاز. أخذت تتمتم لاعنة البرنامج الإلكتروني الجديد الذي يخرج عن السيطرة عند أدنى تفصيل بحجّة التعرّف على أي شخص يدخل المكاتب،

 على وشك إطلاق الدرجة القرمزيّة من خطّة (فيجيبيرات)|"(1) جلست كلارا وأعادت تشغيل حاسوبها ببضع كلمات. لم يكن الموعد مدرجاً على جدول أعلهاها. وبالتالي، فإنّ البرنامج يعتبر أنّ الدخيل شخص ملر خطير وسيّء النيّة، خصوصا وأن نظام التعرّف على الو جه لم يسمح بمعرفة هويّته. من حسن
 ظهر وجه فتاة على شاشتها مرفق بعبارة "غير مطابق" . طلب منها صوت مسبق التسجيل أن تعرّف فورأعن الشخص أر أو أو تطلق إنذار الدرجة الأولى. ضاقت ذرعاً ولمأت إلى وسيلة قديمة مفيدة لا يمكن إنكار جدواها، فاتّصلت بمقسم الهاتف: لا داعيَ لإرسال ولا ولا المروحيّات، هي في طريقها إلى الطابق السفليّ... فيها كانت تنتظر المصعد، نظرت بجّدداً إلى وجه الفتاة الذي لا لا يزال يظهر بصوروة متقطّعة على ساعتها. وجه لا تعرفه، هي واثقة من ذلك، غير أنه يبدو لها أليفأ بصورة غريبة.

نظام إنذار أمني فرنسي لمكافحة الإرهاب ينصّ على تدابير وإجراءات Vigipirate (1)
 القرمزيّة، قبل آن ينتم التخلِّلِ عن هذه التصنيفات.

دخلت حجرة المصعد وضغطت على زرّ الطابق الأرضيّ.
فيها كان المصعد يبط بانا، راح دماغها يربط بين عدّة صور. لم يكن لديها أدنى شكّ: تحت عدستي كاميراتَ قاعة الاستِ الاعتقبال رقم أربعة، جالسة على الكرسيّ ذاته كا قبل انتي عيّ عشرة سنة، كانت كيمي ديور في انتظارها.
وفيّة لروتينها الصباحيّ، تستيقظ ميلاني كلو كلّ يوم في الساعة

 السوق، والتي توفّر لما علامتها التجارية كلّ سنة أحدث الحّ نموذج


 فردوس على الأرض"، بوسعها أن تتغنّى ساعات بيبتها المعلّق




 معاريّ شابّ بات نجم قطاع العقارات بفضل (امنازل نجوم)، أحد آخر برامج تلفزيون الواقع، بته إحدى القنوات الأرضيّة. في تلك الفترة، تمّ اختيار ميلاني وبرونو من بين حوالى عشرة

مشاهير ليتقاسموا مع المشاهدين تلك المغامرة الشُيّقة. حطمت الحلقات الثلاث المخصّصّصة لتحويل منز لما والتي بُتّت بعد ظهر الأحد، رقا فياسيًا" تاريخياً من حيث عدي المشاهدالمدين. بالطبع، أصبح كيليان كيز صديقاً، وغادر الزوجان المان المنطقة الباريسيّة بدون أي" أسف. فالضغط الملازم للشهرة لم يعد يكتمل. هذا لا يعني أنّها لم يكونا أقلّ شهرة هنا منا، في جنوب فرن فرنسا،


 وكأنّ الجيران تحالفوا ضدّهم لنشر افتراءات ونمات ونميمة. سرت في تلك الفترة أبشع الشائعات، وقلّلم وجدا من يساندهما.
يبقى خطف كيمي ظلّا، ثغرة في البناء الرائع الذي شيّدّته.
 تردّدت أصداؤها لوقت طويل بعد عودتها. هي على يقين اليوم
 من جنون تلك المرأة. تلك المرأة لطّخت حياتهم. تلك المألمأة هي هي وصمة لا تَّحى في تاريخ العائلة المثاليّ. في نهاية المطاف، ما عاشيوه في تلك الفترة، وفي السنوات التي تلت، التبعات الرهيبة التي عانت
 لمحوها وترفض التطرّق إليها. فمن أجل المضي قدماً، لا بدّ أحياناً من التصرّف وكأنّ الأمور لم تحصل بالأساس .

اليوم، حتى لو أن ولديها لم يعودا يعيشـان معها، ثمّة أكثر من ثلاثة ملايين شخص يتبعون ميلاني، إذا ما احتسبت صفحتيها الرئيسيّتين: (انيو ميلاني"، حسابيا على إنستغرام الذي بيّي بدلّلت اسمه رغم أن الموقع يتراجع بوضوح وبات متقادمأ، وهي تحيي عليه بجموعة من المتابعين الأوفياء، و و"مع ميلاني" الذي أنيا ويأنـأته قبل سنتين على ("باك هوم". ويضاف إليها حسابها على تطبيق ("كوكونينغ"،

 وصفاتها وفلسفتها وروتينها اليوميّة وبالطبع حالاتها النفسيّة النـية من جهة أخرى، وحرصآ منها على مواكبة آخر ما يكري ومتابعة

 على منصّة (اشير ذي بيست" المدفوعة. يمكن للمشتركيركين بفضل




 (التشارك") هو ما تعيش من أجله، أكثر من أي وقت مضى. تتوجّه إليها باستمرار عدّة علامات تجاريّة لمستحضرات تجميل وملابس من أجل أن تروّج لمنتجاتها على شبكاتها من خلال

عروض حسومات تدع ॥أحبّائها" يستفيدون منها. والعمولات التي تتقاضاها لقاء هذه الحدمات هي بمستوى شعديبيتها التي الم الم تضعف يوماً وقدرتها على إصدار توصيات تلقى آذاناً حاغية.



 عائداتها السنويّة لا تصل إلى المبالغ الطائلة التي جنتها آيام عزّ


للغاية. هذه نقطة ترفض التحدّث عنها بمزيد من الدقَة.


 بمواجهة موجة الافتراءات الجديدة تلك، أخذا زوجها، زوجها الصلب المتين. بدا فجأة وكآنّه لم يعد وائقاً من أيّ

 ها آنه راح يقلق حيال ما يُقال عن عائلته على شبكات المات التواصـل الاجتماعي. هو الذي أظهر على الدوام ثقة كبرى بها وبرأيها. هو الذي لطالما سار في الاتجاه الذي تـير هي إليا اليه. انتابته لـظة ضعف. أو إحباط. راودته كوابيس.

ذات مساء، بعدما عادا للتوّ من المحكمة، أخذ برونو يبكي. كان يردّد ذارعاً الصالون "ايجب أن نوقف كلّ ثيء، يِب أن أن نو قف كلّ شيء، أرجوك". ل لم تره يوما في مئل هذه الحالة. في تي تلك الك الليلة،
 المحاكمة، أو بصورة عامّة عن كلّ ما بنوه؟

استعاد زو جها السيطرة على نفسه منذ اليوم التالي. لم يتطرّها إلى الموضوع ججّدّداً منذ ذلك الحين، وحرصت علـو على عدم إثارة المسألة. مرّة جديدة، أثبت لها زو جها ولاءه.
(أجل، فكّرت، يِب تخطّي العقبات وعدم النظر إلى الخُلف"). في مطلق الأحوال، هذا ما تنصح به معبّها، فيـا تتلألأ نجوم صغيرة النـير
 إلى بعضي من الثِعُر"، هكذا تختتم أحياناً كثيرة، محدّقة في الكاميرا. لأسباب لا تفهمها، بداعي أن ذلك يوّلد صعوبات نفسيّة لدى بعض الأشخاص إذ يقحمهم في سعيٍ لنيل التقدير والتأييد

 مرضياً بالقدر نفسه، يمكن لمتابعيها من خلاله أن يرسلوا لها لها (انعمه'

 تلقائيّا كلّ ما هو سلبيّ أو مهين.
لا تزال ميلاني تتلقّى يوميّا كّاّ من الحبّ يغمرها ويفر حها. لا

شكّ أنّ هذا سبب سعادتها الكبيرة. فهي سعيدة فعلاّ، أجل، رغم أن ولديها غادرا. هما بالغان الآن. هذه سنّة الحياة. ااكلّ الأمّهات
 تلك كانت إحدى فيديوهاتها الأكثر رواجاً. صوّرت ميلاني بعينين دامعتين وصوت يرتجف بعض النيء غرفئي اللزائن الفارغة والسريرين الموضبيين من غير أن ينام فيها ألما أحد.

 يريدون أن يعرفوا كلّ شيء عنها، وكلّ شيء يفتنهم.

في حين "ختار منافساتها عناوين إنجليزيّة قصيرة، تَيّزت ميلاني


 الداخليّين، وا(أم ليوم، أم للأبد. الأطفال يبقون في قلوبنا).
على إثر هذه الفيديوهات، هابجها (كلين آب!"، موقع "تنكيل") يذّعي تسليط الضوء على تناقضات نجوم الإنترنت. بذريعة أنّا لا لا تزال تستخدم فلاتر لتمليس بشر تها وإضفاء نضارة إليها لمخاطبة
 هؤلاء الناس لا يفقهون شيئاً. لا يعرفون شيئأ عن السحر، الحرافـافة،
 وقّرّرتعلى الفور أن هذا سيكون عنوان الفيديو المقبل الذي ستنشر ه.

هي جُرحت بالفعل، لكن أكثر من جرح مشاعرها كان التلميحات المتكرّرة والعارية عن الأساس حول علاقته الما الحا الحاليّة مع ولديها. أكّد الموقع أن كيمي وسامي قطعا الروابط معها. الناس على استعداد لتلفيق أي شيء كلمجرّد جني النقرات، إنها ظاهرة غير جير جديدة الميا لكا لكنها اتخّذت أبعاداً أكبر بكثير. تحلم ميلاني بعالم ورديّ وأزي وأزرق، لا عنف
 بأذو اقه وإبداء تفاؤله، بدون أن يكون عرضة للانتقادات وات والسخرية.

وتتساءل أحياناً إن لم يكن يترتب عليها هي أن تخلقه.
منذ بعض الوقت، لم يعد سام وكيم يخبرانها الكثير عنها. لم


 من أجلهه، ابتعد ولداها عنها. كانت أمّ في غاية التفاني، دائمة
 السعيدةلا، تلك الإمبراطوريّة التي شيّدتها من لا شيه، لم لم يصبح سام وكيم نجمين حقيقيّين فحسب، بل بيلك يملك كلّ منها اليوم

 بلوغها سنّ الرشد، طبقاً لأحكام القانون. للأسف، لا يعمل أيّ

مؤتّسـة ماليّة عامّة فرنسيّة تقوم بنـــاطات Caisse des dépôts et consignations (1) ذات دصلحة عامة.

منهها بنصائحها، وكأن هذا المال يكرق أيديها، وكأنّها اتْققا على
تبديده.
غادرا. هكذا تجري الأمور. (اكلّ الأمهات الحاضناتيات في العالم يجب أن يتهيّأن لرؤية أولادهنّ يغادرونها. أجل، هذه سنّة الحياة.
تتصل بسامي مرّة في الأسبوع على الأقل . يكيبها ابنها في غالب


 يخبرهم شيئاً. وهذا يشغل بال برهو برونو.
برونو مهموم جدّاً في هذه الفترة. يقلق على الولدين المين، على الكثير من المسائل الصغيرة غير المهمّة والتي تتخذ أبعاداً مبالغاً با. تساوره تساؤلات، يستعيد قصصاً من الماني الماضي، يشتري كتباً إلكترونيّة عن علم النفس. إنّا أزمة سنّ الأربعين. أحياناًا تتساءل



 الأول والأخير من (اقدامى كوه لانتا)،، غير أنه أخفق وفشّل البرنامج فشلا مدوّياً.
 بارتياح كبير. نظرا إلى بعضها بصمت. بدا برونو في غاية التأثّر .

قالت لنفسها إن المسألة تحرّك فيه ذكريات أليمة. لكنه منذ تلك الفترة يقلق على كلّ شيء، أو ربّا هذه بجرّد صديّة المّة
 يُصل للأولاد المدلّلين. فعلى عكس كيمي التي ذاقوا معها ميا كلّ أشكال العذاب بسبب تلك المرأة، سامي لم يدخل يلمل يوماً في صدام معها. عمل على الدوام على أتمّ وجه في المدرسة وتدبّبر أمره دائماً بششكل متاز.

تحبّ ميلاني أن تستذكره صبيّاً صغيراً، صبيًاً في غاية الرقّة والرزانة، دائم المحاسة، دائم الابتسامة، قادراً على تكرار المشهد



 الألعاب. لكن عندما كبر، أبدى شغفاًّ بالقالب حين أصبحت ألبحترائجة


 وبمظهر الدبدوب اللطيف ذالك الذي استمدّه من والده الشثقيق الأكبر المثالي وأفضل صديق. الفتيات كنّ يكلمن بلقائه، الفتيان يتمنّون أن يشبهونه. ما الذي حصل حتّى توقّف هكذا فجأة، بين ليلة وضحايا،

بدون إعطاء أي تبرير، بدون تو جيه أي رسالة إلى محبّه؟ لم تعرف يوماً الجواب.

تجلس كيمي ديور تحت إعلان للوقاية من سرقة الهويّة الرقميّة،
بانتظار وصول كالرا.
ما إن لمحتها المرأة الشابّة، حتّى نهضت وتقدّمت صوبها. إنها طويلة القامة، شاغخة الرأس، شعرها المجعّد ينسدل على كتفيها. (اتبدو أشبه بسويديّة)، قالت كلارا لنفسها، فيلا تذكّرت فجأة قصّة غريغوار لاروندو، شعره الأشقر الذي بقي إلى الأبد في الظلّل عرّفت كيمي ديور عن نفسها ومدّت يدها لكالارا. جالت بعينيها القلقتين في أرجاء الصالة، ولم تجد كالارا أي صعوبة في إقامة الرابط بين الشابّة الو اقفة أمامها والفتاة الصغيرة التي قضت ساعات تراقبها قبل أكثر من عشر سنوات.
„لا أدري إن كنتِ تذكرينني...".
"بالطبع كيمي. كيف يمكنتي أن أخدمك؟".
(أودّ الاطّلاع على ملفّي. على جلسات الاستلحاع إليّ. أودّ معرفة ما قلت. كلّ ما قلت. ما رويته حين أعادتني إليز فافار. أظلّ أن هذا
 أتصوّر أنه لا يز ال هناك أثر ".

عرضت عليها كلارا الصعود إلى مكتبها لبحث المسألة بهدوء. عند عبور البوابة الأمنيّة، بدت كيمي متردّدة.

اغتنمت كلارا المناسبة لتعتذر منها.
(اعذراً، أكلّمك بحميميّة، هذا لأنتي عرفتك حين كنت طفلة!" . "الست الوحيدة. الكلّ يكلّمني بحميميّة".

راحت كيمي تراقب كلارا في المصعد بدون أن تتفوّه بكلمة.

> خرجتا من الحجرة وتبعتها الشابّة.

سمعت خلفها حذاءيها دوك مارتنز يطرقان الأرض باعثين صوتاً كتياً. هي واثقة من أمر، وهو أن كيمي ديور لم تنته من تسوية حساباتها.

عند الوصول إلى المكتب، نظرت كيمي من حولما بجدّداً، وكأنّا تستكشف المكان لمعرفة أين تخطو. الواقع أنّه لم يكن هناك الكثير من المؤشّرات. لا نبتات ولا صور، فقط كميّة من الملفّات الجلارية مكدّسة في كومة واحدة في توازن شبه مستقرّ، وحوالى عشر

صور دامية حرصت كلاراعلى حجبها عن نظرها. (اكيف عثرت على اسمي؟).
("في أوراق والدتي، منذ وقت طويل. وجهك هو الوحيد الذي أذكره. كلّ ما تبقى مبهم. عللمء النفس، الأطبّاء، الشرطيّون الآخرون، محوت كلّ ثيءّ... باستنائك أنت . اتتربتِ منّي وأذكر
 (اليس الأمر في غاية الخطورة"). كنت خائفة على إليز. أعتقد أنّني أدر كت رغم هدوئها ور قتّها، أنها قد تواجه متاعب كبرى. تعلمين،

لم أرها إطلاقا بعد ذلك المين. بقيتِ معي طوال ما قبل الظهيرة.

 أيّ من عناصر الملفّ. والداي لم يقبلا بإطلاعي على أيّ شيء"، (تودّين معرفة أمر محّد؟).
"كلّ شيء".
عند استحضار تلك المقبة، شرد ذهن كلارا لـظة وعاودها
ذلك الطعم المرير الذي تركته ها القضيّة.
"اوردت أمور كثيرة في الصحافة، تعلمين....".
قاطعتها الفتاة.
الا يمكنتي التعايش مع فكرة أن تلك المرأة، الوحيدة التي أدركت ما كنًا نعيشهه، الوحيدة التي حاولت وضع حدّ لها قضت عامين في السجن بسببي".
"الم يكن ذلك بسببك أنت، كيمي. إليز فافار قضت عامين في السجن لأنها خالفت القانون. خطفتكِ واحتجزتكِ عدّا

 في الاعتبار. لا داعي إطلاقا لتلومي نفسك، أؤكّد لك ذلك، بل بل على العكس، ساهمت شهادتك في تخفيف عقوبتها. كانت تواجه عقوبة أشدّ بكثيره، .
\#أنت واثقة من ذلك؟).
|أجل . على حدّ ما أذكر، كانت روايتاكما متطابقتِن تَاما، وهذا
صبّ لصالمها".
(اقرأتُ الصحف. رواية الخطف ورواية (ااحتجازي") كما قالوا ... لكن ما أجده مذهلاة، أن لا أحد تساءل إن لم أشعر بالارتياح

 ومثات آلاف الأشخاص الذين لا أعرفهم إطلاقاًا. أثار الغضب اختلاجات طفيفة تحت صفحة وجهها الملساء. "ابلى كيمي. طُرحت هذه المسألة خلال المحاكمة، ولا ولا سيّا لأنّ إليز فافار فترت عدياً من المؤشّرات الصـادرة عنك على على أنها مؤشّرات تعب، بل حتّى يأس و..... . .
"(لكنهم أعادوني إلى المنزل".
"صحيح".
(أتعرفين ما حصل بعد ذلك؟؟.
اكتفت كلارا بهزّ رأسها نفياً، خشية أن تقطع بجرى كلام الفتاة. اانتظرَت والدتي. انتظرت حتّى هدأت الأمور. ريثّا يكوّل
 الشتتاء بكامله. عشنا لبضعة أسابيع، لبضعة أشهر، ما يشبه فترة

مرحليّة. كان أمراً غريباً، أتعلمين، أن يكون لدينا وقت. وقت
 شيئاً إطلاقاً. كانت وطأة ذلك سيّة على والـئِ والدتي. كانت تشعر بخوف رهيب من أن ينساها الجميع. أن تصبح غير مرئية يعني أن تختفي. قرابة شهر مارس على ما أظنّ، عرضَتْ عليها آتحدّي

 الخطف، حصدت آخر فيديو من هذا النوع نشرن ناها اعشرين مليانيون اليون
 على مدى نهار كامل، أن يروا والدين يقو لان نعم لكنلّ شيء؟ حلم أي طفل. ناهيك عن عودة الطفلة المسكينة المخطوفة. هذا هذا سيناريو من ذهب، والرواج مضمون. وعلى كلّ حال، ما إن نشرت الفيديو حتّى حطّمت كلّ أرقامنا القياسيّة").

توقفت لـظة، كائّما لتدع كلارا تتصوّر الوقائع، ثمّ تابعت.
(اعندها عاودنا الكرّة. في بادئ الأمر، ستوري قصيرة بين
 متازة، وهي ترسل لكم ضمّة منمّ من البوسات. أليس كذلك بيس بيستي الصغيرة، ترسلين فمْ ضمّة من البوسات الحارّة؟").
تقلّد كيمي تَاماً صوت والدتها، خنتّه، تلك البهجة المتكلّفة التي تتلاعب بها بمهارة. تبتسم كلارا، لكنّ الفتاة لا تريد هذه
(اتسارعت الوتيرة. محاكمة إليز فافار لن تجري قبل عدّة أشهر، ووسائل الإعلام نسيتنا وطوت الصفتحة. لكنّ المعجبين لم ينسونا. المعجبون كانوا متلهّفين لفيديو. هل تعتقدين آنه كان بوسعي أن أن أقول لوالدتي اااخرجي من غرفتي أنت وهاتفك اللعين وأحباؤك الملاعين الذين يستمني بعضهم على مشهل هذه الصور الجي الميلة التي
 بهذه الطريقة. لا تخطر لها هذه الأفكار. لكنّني اليوم في الثامنة عشرة، وأتكلّم هكذا. نصف الذين ألتقيهم يظنون أنّهم يعرفونتي أكثر مكّا أعرف نفسي. وإن غفلوا عنّي بالصدفة، يكفي أن يقوموا بأربع نقرات ليعثروا عليّ بسروالي الداخليّ أو بتوتو الباليه، أو ألتهم رقائق بطاطا مباشُرة عن الطاولة بدون استخدلـيام يديّ، مثل

حيوان".
طغت القسوة على وجه كيمي.
(اهل تظنّين فعلاً أن طفلاَ عمره سنتين أو أربع سنوات أو عشر سنوات، يمكن فعلاً أن يكون ("يريد") ذلك؟ أنّه يدرك ما ما يفعل؟؟". لم تعد كلارا تتحرّك إطلاقاً. عيناها لا تفارقان الفتاة.
"امن منكم واصل مشاهدة الاستراحة السعيدة بعد عودتي إلى المنزل؟ من شاهد مسابقتنا الرائعة (ٍإلعقْ أو اقضمْ")، ولعبتنا العظيمة "معركة ورق الحَّام") خلال فترة الحجر المنزلي؟ من رأى



لا تنتظر كيمي ديور جواباً.
(أتصوّر أنه كان لديكم مسائل أهمّ تستدعي اهتلمكمم. الحقيقة أنّ الشبكة كانت في ذلك الحين قد كسبت للتوّ مليون مشترك


شيء كا كانه.

بالكاد التقطت كيمي أنفاسها.
(اكيف يمكن كسب أصدقاء حين لا نشاطرهم أي شيء من
 على حدة. عحطّ إعجاب أو بغض، عبادة أو شتيمة. (اثمة المجدل)، كما) كانت تقول... وليس هذا أسوأ ما في الأمر ـ الأسوأ هو أنّنا لم نكن بمأمن في أي مكان. لم نكن خارج متناولا في أي مكانه. توقفت الفتاة هذه المرة. كان شريان أزرق رقيق ينبض على صدغيها، يختلج فيه غضبها الجارف. عرضت عليها كلارا كوب ماء، فقبلت الفتاة. خرجت من
 استرجعت الذهول الذي سيطر عليها أمام مشاهد الالاستراحة السعيدةهل، وذلك الشعور العنيف بالانفصام وعدم التأقلم الذي اجتاحها في ذلك الحين.
شعور يبّيّن ها إذا ما فكّرت في الأمر، أنه لم يفارقها يوماً.

صحيح أنّا نسيت كيمي ديور . أو بالأحرى انتقلت إلى مسألة أخرى. جئث، بشكل أساسيّ. أجساد لا تز ال ال فاترة أو بردت تاري تامامَ، أجساد تحمل آنار تعذيب أو عظام مبعثرة عُثر عليه أليا في أعماق غابة أنجزت عملها. عمل فائق الدقّة يتطلّب منها كامل حدّا حتّها الذهنيّة

لكنّ كيمي على حقّ. لم تواصل مشّاهدة (الاستراحة السريعة)". عند التصويت على القانون، قالت لنفسها إن المشكلة لقيت تسوية. وعلى غرار الجميع، أغمضت عينها. عادت كلارا إلى القاعة حاملة كوبا.

كانت كيمي قد نهضت في غيابها ووقفت تنظر من النافذة.
شربت الشابّة الكوب دفعة واحدة ثم جلست من جديد. هي أتت لتتكلّم، ولم تنته بعد.
(أي سنّ الثامنة أو التاسعة، بدأت أعاني من تتنّج عصبيّ لاإراديّي. طرفة عين خارجة عن السيطرة يمكن رؤيتها في ميا مقاطع الفيديو، حين أكون بمواجهة الكاميران. بعدما جاريا جالت بي على عديّة اختصاصيّن أوصوا بالراحة والصبر لأنّ معظم هذه التشنّجات
 فتح المدايا وحده. أمّا أنا، فسوف أشارك في صيغ أخرى وني أخرى، تكون
 كيندر لبعض الوقت. كانت تلك الفترة التي صوّرنا فيها تقريباً كلّ

فيديوهات (آحدي Y ساعة") التي كانت تلاقي رواجاً كبيرأ على الشثبكات العائليّة الأخرى: Y Y ساعة في علبة كرتون، الدوش،
"..... كنا نلهو ونمرح كالمجانين
لا تجرؤ كلارا على النظر إلى ساعتها. لديها موعد وهي وا واثقة من أنّا تأخّرت كيّرِ اً عنه، لكن عليها أن تدع الشابّة تضي حتّى النهاية.
(اماذا حصل بعد ذلك؟".
"احين زال التشنّج العصبي، بدأت تظهر طفرة على وجهي. وخلال أسابيع قليلة، ظهر الإكزيا وامتدّ. على يديّ، على عنقي،


 أناعن القناة. قرابة الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من العمرا المر، بدأتُ المُ





 أمر بحقّها يمنعها من الاقتراب منّي ـ بعد شُجار ألمّات متكرّرة، وخلافاً

لرأي والدتي، وافق أبي على إرسالي إلى ملرسة داخليّة. هناك صبغت شعري بلون أسود حاللك وقرّرت أن اسمي كارين. حذّرت المدير والأساتذة، قلت إنها مسألة موت أو أو حياة. حين كان أن أحد يسألني إن

 الاستهزاء بي، سواء بوَشْوَشات أو على الشبكات المات الاجتهاعيّة، لم أكن آبه. كانت بشرتي ملساء وكنت أتنفّس. الاستراحة السعيدة توقّت. بالطبع، احتفظت والدتي بحسابها على إنستغرام لكل عببّي الاستراحة الذين يودّون الاطّلّلع على أخبار العائلة. وظلّت

 غادرتُ، أصبحَتْ مدرّبته، مصمّمة أزيائه، مديرته الماليّة. سامي لم الم يُعد النظر في أي شيء في أيّي وقت. قالت له إنّه يعيش حياة استثنائيّة، رائعة، وصدّقهاله.

استرجعت كلارا للحظة صورة صبي" الثلمني سنوات الذي التقته في منزلمّ، صبيّ حادّ الذهن قلق، وحاولت تصهوّره شابّاً
("وسامي، هل هو بخير؟؟".
صمتت كيمي لـظة قبل أن تجيب.
الا أدري. لا أدري أين هو، ولا ما يفعل . حين كنت في المدرسة الداخليّة، قلّل| كنا نتقابل. حين كنت أعري اين ادو، في عطلة ناية الأسبوع،

كنا نلتقي، لكتنّا لم نكن نتكلّم معاً. من المحزن أن أقول ذلك، لكتنا



 علامات تجاريّة، قام بكميةّ من المشاريع مع مؤثّرين آخرين، كانت
 الحدث. كانت والدتي تتابع نشاطه عن كثب، تعيد قراءة عقودهـ،
 إلى باريس، اتصلت بسامي. أعطاني موعداً للالتقاء في مقهىى. أدركت على الفور أن الأمور انقطعت. العلاقة بيننا. بات من

 قرييين للغاية. لا يمكنك أن تفهمي. كان شفيقي الأكبر. كنت أعبده، كنت معجبة به. أحزنني الأمر كثيرآ. ظنينت آنه بعيداً عن أهلنا سنتمكن من التلاقي، من استعادة ذلك التواطؤ بينـا لكينـ لكن ما حصل هو عكس ذلك، وخسرته إلى الأبده.

التقطت أنفاسها ثمّ واصلت خافضة صوتها بنبرة وابجة.
اقبل عام تقريبا، أوقف كلّ شئ



لأن والدتي لا تزال تدير القناة. انتقل سامي إلى عنوان آخر، بدّل رقم هاتفه، أجهل أين هو. لا أحد يعرف. لما لما أعد أرى والديّ الديّ

 يريد أن يعرف كيف حالي، يسألني متى آتي. أحيانآ، بعد كلّ هذه
 كلمة، من ذكرى، بين السطور، ندمه أو حسرته. لم أعد إلى الجنوب منذ فترة طويلة!).

توقّت كيمي ونظرت من حولما، وكأنها تستغرب أن تكون لا تزال هنا. ثمّ تابعت بصوت وهن فجأة.
(اتعرفين، الواقع أن والدتي حصلت على ماتريده. فهي "اميلاني دريم"، والدة كيم وسام، وستبقى هكنا إلى إلى الأبد، لميل كامل ... لكن سامي، لا أدري إن كان سعيدا!).

الصمت الذي تلا كلامها كان مشُحونا وكثيفاً بقدر سردها.
خيّم الحزن على وجهها. تحت بشرتها، كان الانفعال يسري في
شحنات كهربائيّة ضئيلة تحتويها بصعوبة.
نظرت كلارا إلى ساعتها. كان يجدر با في الوقت الماضر أن
 جثة فتى عثر عليه بالأمس وسط مشهد سيناريو الما انتحار غير مقنع. لا بدّ لما هذه المّرّة من إنهاء المقابلة.

מأنا آسفة كيمي، عليّ أن أغادر... سأرى ماذا بوسعي أن أفعل. لا يمكنتي أن أعدك بشيء، لكنتي سأعاود الاتصال بك"،

وجم وجه الفتاة.
نظرت إلى الورقة والقلم اللذين كانت كلارا تمدّهما لما وكأنّها استُخرجا للتو من موقع تنقيب عن آثار، ثمّ فهمت أن عليّ اليها أن

تترك عنوانها ورقمها الماتفيّ.
حين انغلق باب المصعد على قامة كيمي ديور الطويلة، قالت كلارا بصوت منخفض بملة واضحة بوضوح تلك الجمل التي لا

تزال توقظها أحيانآ في وسط الليل:
(شقيقها هو من جاءت تبحث عنها|.
عند خروجها من الباستيون، مشت كيمي باتِّاه مططّة المترو ـ إن


 منذ ذلك اليوم الذي أعادتها فيه إليز فافار إلى ذلك المبا المبنى الزجاجي ذي الأروقة على شكل متاهة، حتّى يوم بلوغها الثا الثامنة عشر الما قرّرت العودة إليه. غالبأ ما تساءلت لماذا تذكر تلك الك المألرأة، في حين محت ذاكرتها كل الوجوه الأخرى، كل أولئك البالبالغين الذين كانير المانوا يتكلّمون بصوت هادئ وبكثير من المراعاة، الذين كشفوا عليا على جسدها وطرحوا عليها أسئلة. عند رؤيتها هذا الصباح، رقيقة

هزيلة، وفي الوقت نفسه تبعث جاذباً مغناطيسيّا، خطر لها أن السبب ربّا هو قامتها الثنبيهة بقامة طفل.
ودّت لو تبقى طوال النهار في ذلك المكتب. ودّت لو تتخلّص من أوزار غضبها وإحساسها بالذنب وكدر المرها. أن تتخلّل بين تلك الجلدران عن سنوات من الفرح المككلّف والضيق العصيّ عن الوصف. لم تحسن إيجاد الكلمات المناسبة.
حين تبحث عن اللحظات الطِيبة في طفولتها، سامي هو الذي يغطر لماعلى الدوام. هو الذي تعود إليه. شقيقها الأكبر.
حين كان ينسلّ إلى غرفتها بعدما يخلدان إلى السرير ليتمنى لها "بصدق" ليلة هنيئة.

حين كان يروي لها قصص سكوتش، ذلك الصبيَ الصغير النفيّي الذي اخترعه.
حين كان يدافع عنها لأنها نسيت نصّها أو ترفض ارتداء تو توتو ورديّ. في بعض الأيّام، كان الوحيد القادر على إقناعها بوضع الزيّ الذي ترفض ارتداءه.
حين كان يترك لـا الحصة الكبرى من التور تَة أو من الحلوى. وتلك الألعاب الخاصّة بها وحدهما: عدم السير على خطوط
 لا'يمكن العثور عليها لتنجو من الغسّالة.

في أحد الأيّام، خلال فترة إصابتها بالتشنّج العصبيّ، دخل سامي في عراك بالأيدي لأن صبيًا في المدرسة سخر منها أمام عدد من التلاميذ.

نجحا لوقت طويل في الـفاظ عل عالمها، خارج حقل


 وكلماتها ولوازمها التروييّة المكرّرة مئات المرّات. الاستراحة السعيدة انتصرت.

استجاب سامي على الدوام لرغبات والدتهها، بدون أن يقاومها مرّة. كان الابن المثالي، ابن أمت المدلّلّ . دوماً موافقاً، دوماً متأَّأهباً.

 كان هو يقول نعم. ولانَّه كان يقول نعم، كان إن بإمكانها أن تقول لا لا طوال تلك السنوات، كابد الإهانات والتهگّم والكنيات. موجات من الكراهية والسخرية. لم يردّ يوماً. وكأن لا شنيء يمكن أن يبعث فيه الثنكّ. كان يشرح لمن يودّ الاستراع إليه آنه يبني مستقبله. آته سيستهر وسيكسب الكثير من المال. نقمَتْ على شقيقها لآنه كان الابن النموذجيّ. كرهته لآنه كان مطيعاً. لم تقدّر حقّ التقدير ما كان يأخذ على عاتقه. ما كا كان يعوّض عنه.

## بتر كه بجال التمرّد لها، إنّا منحها إمكانيّة الفرار.

اكتسب سانتياغو فالدو مؤخّراً برنابجاً للتعرّف الصوتيّ، لا بدّ له من الإقرار بأدائه المذهل . فالميكروفون قوي إلى حدّ حدّ يمكنه أن يذرع مكتبه وهو يملي مقاله. بمـجرّد كلمة، يمكنه فتح أر أرشيف
 تصويريّة. يشير له البرنامج إلى أي تكرار أو خطأ عحتمل في الصرف ألو أو النحو، ويقترح عليه حتّى حلولاً.
يكتب سانتياغو منذ عدّة أيام مقالاً حول تطوّر مفهوم (التزام المنزل"، وهو التّاه سائد وضع مفهومه عالم اجتلماع أميركيّ.

مع تلاوته الجممل واحدةً تلو الأخرى، يراها تظهر على الصفحة
البيضاء كأنّا بأعجوبة، خالية من أيّ خطأ نحويّ أو مطبعيّ.
وإن أراد إجراء تصحيح، يكفي أن يلفظ عبارة العودة إلى الوراء" مع ذكر عدد الأحرف أو الكللات المعنبّة.
راح يمشي في القاعة ذهاباً وإياباً، عحاولاً صياغة خاتمته.
ا"بات بإمكاننا عيش حيوات أخرى غير حياتنا ونحن جالسين
في أريكتنا. يكفي أن نشترك في منصّة مدفوعة، أن نختار الصيغة
 لنا، وأن نستسلم للإرشادات. إنّا سوق تشهجد نموّاً سريعاً. إن كان الواقع الافتراضي، من حيث عرضه عيش حيوات بالو كالة،

يلاقي نجاحا مؤكّداً (لقاء بضعة يوروهات، يمكن قضاء أربع وعشرين ساعة في فيّلا عائمة على ركائز فوق الماء في جزر المالديف مع نقل للألوان متاز من حيث واقعيّته)، فإنّ (القصّة الحقيقيّة") المعروفة أيضا بـ(تلفزيون الواقع من المنزل)" تحتلّ حصّة متزايّة ايدة

من السوق.
يعرض موقع ("تقاسـم الأفضل") حاليّا على قائمته أكثر من ألكي حياة سواء لمشاهير أو جههولين، من نساء رجال، عزّاب أو في علا علاقة، من كلّ الأجناس والتوجّهات الجنسيّة، عائلات كبيرة أو صغيرة، متقاعدين. وتسمح عروض بتعرفة أفضليّة بعيش حياتان أو ثلاث في آن.

العديد من الناس..."). توقف لإجراء تصحيح.
"اعودة إلى الوراء: ثلاث كللمات".

فكّر لحظة، ثمّ عاود الإملاء.
"اثمّة عدد متزايد من البالغين الشباب الذين لم يعودوا يخرجون
من منازلمم. يعملون عن بعد، أو لا يعملون إطلاقا، توقفوا عن الذهاب إلى المسرح والسينها وحتّى إلى السوبرماركت. يستهلكون
 من خلال واجهة مستخدم أو ألعاب فيديو تزداد تطوّراً وتعقيداً. لقاء هذا الثمن، يشعرون بالأمان".

توقِف. قال لنفسه إنه سُنهي عرضه لاحقاً. عله أخذ بعض المسافة، إيجاد خامَة أشدّ وقعاً.

الأمراض التي يدرسها سانتياغو، والمرتبطة بتعرّض مفرط مبكّر لسبكات التواصل الاجتتاعي، تظهر في سنّ المراهقة، أو بشكل أكثر تواترآ عند الانتقال إلى سنّ الرشد. ومير ومن أعراضيا

 قد تظهر اضطرابات الإدمان حين يشعر الشخص ألمص أن جهوهوره أو
 من جرعته من المكافآت، مثل عدد المشاهدات والتعليا
 متاحة أكثر له)، غير أنها تظهر أيضاً في ذروة الشها الشهرة، للتخفيف من التي القلق الذي تثيره والعزلة التي تتسبّب بها في بعض الحالات من جهة أخرى، ثمة اضطرابات نفسيّة أخرى جرى تشخيصها حتى الآن في القارّة الأميركية، بات يبلّغ عن أعراضي اضيها الآن في أوروبا وهي موضع أبحاث جديدة برز بـا سانتياغي روّادها، محاطاً بحوالي عشرين زميلا من جامعيّيّن وأطبّاء في المستشفيات.

بعد مكالمتين هاتفيتّن مع سامي ديور، بات شبه واثق من أنّه
 شو" التي رصدت لأوّل مرّة في لوس أنجلس في العقد الأوّل من

الألفية. أُفيد بصورة متزامنة عن بعض الحالات في أوروبا، بدون أن تكون موضع منشورات أكاديميّة.
بعدما كانت المتلازمة تعتبر في الماضي مؤشراً إلى اضطرابابات نفسيّة غير مشخّصة (بارانويا، فصام، قطبيّة ثنائيّة)، باتت اليوم
 وير الذي عُرض عام 1991 ويلخّص جاكِّو لو كاكو كاكو حبكته كالتالي: (ايروي ترومان شو قصّة فتى يكتشف عـيّة بلّ بلوغه الثلائين أنه يصوَّر منذ يوم ولادته ويعيش محاطاً بممثّلين. زوجته وأعزّ وريّ صديق



 الفراد إلى العالم الحقيقي" .
يعمل سانتياغو منذ وقت طويل على هذا الموضوع. المرضى المصابون بمتلازمة \#ترومان شو" مقتنعون بأنهّم يصوّرّرون على
 برنامج من تلفزيون الواقع الافتراضي، على منصّة تشارك، فيار في
 الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلة يلعبون كلّهم أدواراً أوكلت إليهم مسبقاً، فيختبرونهم أو يسامهون في إخفاء الحقيقة عنهم. القلق البالغ، السابق للأعراض في غالب الأحيان، الذي يشعر

به هؤلاء المرضى يلقى تفسيراً منطقيّاً في فكرة مؤامرة معمّمة. إنّبم على قناعة بأن الاهتام العام ينصبّ عليهم وأن جههور اً خفياًّ ير اقبهم،' ويذلك يسمحون لهذا القلق باكتساب شرعيّة.

في حالة سامي ديور، الاضطراب ليس بجرّد تصوّر ذهنيّ، بل يستمدّ جذوره في ذكريات محّدة من الطفولة شُّلت على ما يبدو

صدمة.
في الأشكال الأكثر حدّة من المرض، يعتقد المصاب أن
 محاطاً بأجهزة متّصلة بالإنترنت، يرى نفسه هو أو ذاته


 الحالة، يكون واثقاً من أنّ يَّا من أعضاء جـياء جسده لا يمكنه الإفلات

من هذه السيطرة.
خلال السنوات الخمس الماضية، تمّ تشخيص عشّر إصابات

 شبكات التواصل الاجتماعي. غير أن تبعات ذلك التعرّض المبكر تبقى في الوقت الحاضر بجرّد فرضيّة عمل .



في أعلى معدتها ويتبّد الشعور بالضغط النفسيّ. تتنبّه إلى الصمت. صمت لا يصدّق، غير معتاد في المدينة. بعد معركة نيابية طويلة، دخل القانون الذي يكظر المركبات العاملة بالبنزين في دوائر باريس
 والفضاء، يذكّرها بأيّام الشتاء حين كانت طفلة صـيرّ صغيرة، أيّام كان الثلج لا يزال يتساقط.

على وقع ترنّح جسدها الرتيب، تتعاقب الحنواطر وتجري. يبدو
 أو حتّى الالتفاف حولها. فهي تتبع الاندفاعة ذاتها التي تقذفها إلى الأمام، وبجهه الوتيرة نفسها تتوارى أو تتجلى.

تفكّر في كيمي ديور وطلبها الغريب.
تفكّر في جثّة الشاب "المنتحر"،
تفكّر في الفستان الأرجوانيّ الذي يمكنها ارتداؤه هذا المساء وحمرة الشفاه التي تناسبه.

تفكّر في عرض سيدريك آخر مرّة تناولا الغداء معاً في الكافيتيريا. يودّ أن تنضيّمّ إليه في فرقة حماية القصّر. ثمة منصبِ رئيس بجموعة
 فهي لم تعمل في الميدان منذ وقت طويل، وريا ولا أطفال هلا .. . لكنّه قاطعها من غير أن ينتظر : هو بحاجة إليها. بينها كلارا تعبر المنتزه، تجاوزها رجل.

استدار ملتفتاً إليها وتفرّس فيها بلا خجل، ثمّ واصل طريقه خائب الأمل على ما يبدو هي تعرف أنها احتفظت من الملفـ الم بتلك القامة الفتّتة اليافعة التي تلفت النظر . أما من الوجها فيا فهي

تلك المرأة بوجهها المتعب بلا مكياج. تبتسم.
عندما تصل على مقربة من مبناها، تسرّع الخطىى. تحبّ ذلك الإحساس بدوار طفيف الناجم عن تغيير وتيرة مشيتها، حين

تتمكن من الحفاظ عليه طوال الكيلومتر الأخير.
حين تصل أمام ردهة مسكنها، ينفتح الباب آليا. بعد الساعة السابعة مساء، يكون الحارس في مقصورته. تحيّه بإشارة من خلا خلال




 سألها إن كانت تحسن لعب البوكر . انشرح وجهـ فجاء المأة ودعاها
 ورق اللعب وبطحة ويسكي. استمرت اللعبة طوال اللِّلـ. وعند
 منذ ذلك اليوم، يلتقيان مرّة في الشهر على أقل تقدير. هو يتقن بمهارة أساليب المداع، وهي تتفّقّق عليه في الإستراتيجيّة يتهندمان ويتأنقان للمناسبة، هي في فستان مع كعب عال، وهو في في

قميص فاتح اللون مع حذاء أسود. لا يلعبان البوكر فحسب، هي على يقين بذلك، بل يخوضان لعبة مغازلة. هو أصغر منها سنّا بكثير


 شيء أكثر حلاوة من تلك الجلسة التي تطول وتعتد من غير أن تشبه أي جلسة أخرى، تلك الأمسية من الوعود والرغبة، وذلك الرابط الفريد المميَّز الذي يُنسج عبر البوكر والمجازفة.

هذا المساء، سترتدي فستانها الأحمر، وقرابة منتصف الليل، ستنزل الأدراج.

في الطابق العشرين من برج كيوبس، على حلود الحي الصيني،
 أخيرة عبياً على الشاب حتّى يَضر إلى عيادته، أكّد له أنه سيذهـب

إليه بنفسه.
قتمت العين السحريّة للحظة، ثمّ فتح سامي ديور الباب. وقف بضعة ثوانٍ مسمّر آ بمواجهة الطبيب النفسي، وكأَنه متردّد في السماح له بالدخول. يرتدي سروالاً رياضيّاً بالياً وقميص تي شيرت

 أخيراً للدخول. وقبل أن يغلق الباب، مدّ رأسه لإلقاء نظرة من جانبي الممرّ، في حركة توحي بمحاكاة ساخرة لأفلام التجسّس،

على ما قال سانتياغو لنفسه، مدركاً أن الفتى لا يتقصّد أيّيّ تهكّم من
خلال تلك المغالاة.
يقتصر الأثاث على ما هو ضروريّ حصرأ، كنبة وطاولة
 سانتياغو بصمـت. استخلص من نظرة واحدة إلى الغرفة أنّا تتبع الحلاجة ذاتها إلى التجرّد. كان أي شخص لِيُراهن على أن المكان غير مأهول.

دعاه سامي ديور للجلوس على كرسيّ وجلس بمواجهته،
 بدا قادرآ على الانحناء أكثر . اطأطأ رأسهل"، فكّر الطبيب النفسيّ.

تفحّصه الشابّ بانتباه مرتاب. فهم سانتياغو أنه يتبّبت من آنه لا يكمل أي معدّات تسجيل أو تصوير.

ملاعحه متعبة، عيناه محاطتان بدائرتين داكنتين، ووجهه أشبه بقناع متصلّب، قناع الذين بات النوم معركة يخوضونها. رغم



الكالام.
"استمرّ الصمت بضع ثوانٍ، ثمّ تكلّم سامي أخيراً.

هزّ سانتياغو رأسه، مدركاً أنه يكاد يطابق الصورة الهزليّة

للطبيب النفسي، لكنّه لم يمد حتّى الآن وسيلة أفضل لتشجيع مريض على المواصلة بدون توجيه تفكيره بنفسه.

الا يمكنتي الاستمرار على هذا النحو . مطارد بدون توقّف. في

عمري ستّ سنوات؟؟، .مكتبة .. سُر مَن قرأ

اعتبر سانتياغو أن هذا سؤال حقيقيّ لا يمكنه التملّص منه.
(أجل. أقصد أعرف أنك صوّرت مقاطع فيديو كثيرة مع
عائلتك لمنصّات غختلفة، ولا سيّا يوتيوب وإنستغرام".
بدا الارتياح على سامي إذ لن يضطرّ إلى سرد القصّة من البداية.
(المشكلة أنّا خرجت عن السيطرة".

توقّف، مقلّباً النظر بحثا عن نقطة ارتكاز، و وكآنه يتساءل كيف
يواصل. من الواضح آنه يصارع ارتباكاً كبيراً.
(والدتي...")

لاحظ سانتياغو ارتعاثة يديه الطفيفة، فتساءل مرّة جديدة إن لم يكن يخضع لعلاج ربّها، ثمّ ابتسم له لتشّجيعه على مواصلة الككلام.
"همي التي كانت تدير كلّ شيء. لوقت طويل. لم تعد اليوم
 أين ولا من يقوم بذلك. يُمّة احتمال كبير بأن تكون تُبتّثّ على منصّة

مدفوعة. لا أدري أيّ واحدة، ولا كيف يتواصل هؤلاء الأشخاص
 إلى منتلي، لأنّه المكان الوحيد الذي لم ينجحوا في في وضع فنّ فيّ فيه. تحقّت من كلّ شيء: قطع الأناث، المدراني، الأغراض الماني القليلة



 الأحوال، في الوضع الذي وصلت إليه، لا خيار لديّ"، رأى سانتياغو أن الوقت حان للخروج عن صمته. (ايمكنك أن تتق بي كليّا سامي. لا أنتمي إلى أي تنظيم، ولا أمل أيّ معدّات، فضلا عن آنتي ملزم بالسريّة الطبيّة. هل هذا واضح تماماً لك؟".
بدوره، اكتفى سامي بهزّ رأسه إيماباً.
اركلّمتني على الماتف عن طبيبة شابّة في سانت آن كنت على اتصصال بها... هل قابلتها في المستشفى؟؟1.
$\ddot{Q}_{0} \mathcal{L}_{0}$
t.me/soramnqraa
(هذا بسبب المخبز).
(أجل......
"هم أيضاً لديهم كاميرات. من المفترض أنّا كاميرات مراقبة للحجاية، لكن ليس هناك اليوم أيّ نظام يقاوم القرصنة. الأمر نفسه

ينطبق على وسائل النقل، البلديّات. يعتقد الناس أن بإمكان اللجنة
 أيت شيء. تخطّهها الأمور منذ وقت طويل. كلّ الشركات تُتُ تُسلب منها صورها، هذا إن لم تقدم بنفسها على بيعها... قبل شهرين، نزلت لشراء كرواسان. فور دخولي إلى المحلّ، رأيت الكاميرا تستدير صوبي بعينها التي انفتحت دفعة واحدة، متأهبة لا بتلاعي. لا أدري ماذا حصل. فقدت صوابي. أذكر فقط الصراخ. كنت أقول لنفسي
 أنا من كان يصرخ. حضر رجال الإطفاء ونقلوني إلى المستشفى. شرحت كلّ شيء للطبيبة المتدرّبة. قالت لي إن عليّ البقاء قليالا ريثما أرتاح. لكنتي رفضت. إنّهم قادرون على تخديري وبيع الصور"٪. |"كنتَ تعتقد أنّا متواطئة؟". .
(لا، هي لا، لا أعتقد ذلك. إنها فقط من الذين لا يريدون رؤية الحقيقة. لا يريدون أن يعرفوا ما الفائدة من كلّ ذلك. لآنّه بين الموظلّفين، يمكن لأيّ واحد أن يكون متواطئاً. عدت إذاً إلى منزلي. ولم أخرج منذ ذلك الحين". (هل وصفَت لك أدوية؟".
"مضادّات للقلق، لكنتي لم أتناولما. أخشىى أن تخدّر يقظتي، أليس كذلك؟!.
(اسوف تريني الوصفة ونناقش المسألة|.

أدرك سانتياغو أنّ المبادرة له الآن. أنيُظهر قدرته على الإصغاء إلى ما يقوله مريضه، من غير أن يشجّعه على المضيّ في هذيانها (اسامي، أودّ أن نعود إلى مسألتين أو ثلاث مسائل إن سمحت، لنفهم ما يمحل لك اليوم. تمّ تصويرك طوال طوال طفولتك لقناة يوتيوب التي كانت والدتك تهتمّ بها ثمّ أنشأت قناتك التم الحاصّة التي كانت تسير بصورة جيّدة جدّاً. أعقد آتك كنت تخنتبر ألعاب فيديو وتعطي نصائح لمن يريد أن يصبح مؤثّرا، صحّ؟"، (أجل، أجل، من ضمن أمور أخرى".

(أجل)
"هل تريد أن ترويلي؟".
(اكنت في المدرسة التكميليّة أو الثانويّة، كان الكلّ يريد أن يصبح يوتيوبر. معظم التلاميذ كانوا يملمون بأن ألن يعيشوا اليا حياتي. أن يلتقطوا صورة سيلفي معي، أن أدعوهم إلى منزلي... بالطبع، كان هناك على الدوام آخرون يسخرون منّي. دعابابات صغيرة آليا



 التواصل، كانت كراهية خالصة. تلقّيت حتّى تهديدات بالمن بالقتل .

حسناً، صمدت. لم يكن مذا ما جعلني أتوقّفـ. مذا ما يُبّ الناس أن يروونه. الناس بودّم أن يصدّقوا آني أصني أصبت بانيار بسبيب الماقدين، أو لأنّ ميشو لطاللا كان لديه متابعين أكثر منّي. هذا غير
\#ما الذي جرى؟".
(العام اللاضي، التقيت فتاة كانت تتناول تهوتها في الصباح في المانة ذاتها حيث كنت جالساً. كانت جميلة جدَّاً، ولاحظت

 أنا، لكن لم يبدُ أنّا تعلّق أهميّة كبرى على الأمر . كنت أتلقّى على

 حقيقيًاً. ذات مساءء، بعد تناول بضع كؤوس من البيرة، عرضَتْ عليّ الذهاب إلى شُقّهاها. تكتر صوته، تنحنحتّمت تابع.
اكانت تسكن إستديو فسيحاًا. حين دخلْتُ، أول ما رأيته


 والملصقات وأقلام الـبر وعغظات الأقلام، جموعة كاملة من الأغراض معروضة كآنّا في متحف"،

توقّف، وقد غلبته مشاعره. انتظر سانتياغو لـظة قبل أن يكثه
على مواصلة الكلام.
(اما كان ردّ فعلك؟".
(أخذت أبكي. كنت عاجزاً عن التفوّه بكلمة واحدة. كانت
 كلّ ذلك. دعني أقول لك، هذا المشهد قتلني. خرجْتُ مْتُ من عندها ولم أعد بعدها إلى ذلك المقهى، ولم أقابلها من جديد").

استقام على كرسيه.
اعلى مدى أسبوع أو أسبوعين، كنت منهاراً إلى درجة أنّني



 وأخذوا يتعقّبوني. بعد فترة، تنبّهت إلى أن جيراني والئلي وحارستي وبعض أصدقائي حتّى جرى تجنيدهم". راح سانتياغو يراقب الفتى الذي يتراءى قلقه بجلاء متز ايد. (اعندها ألغيتَ كلّ حساباتك؟ هر.
 الناس بحاجة إلى رؤيتك، إلى معرفة أين أنت، ومانيا الونا تفعل، حين بيتاجون إلى نصائحك، إلى فكاهتك، حين يعوّل الآلاف عليك،

على حياتك، على مزاجك، ويكونون على استعداد لدفع ثمن لذلك، لا يُقّ لك أن تختفي"،

توقّف سامي ليستعيد أنفاسه مستخدمآتُريناً يهدف على ما يبدو إلى تهدئة توتّره. أغمض عينيه. ملأ رئتيه عّدة مرّات، شّمّ أفرغها ببطء. بقى سانتياغو صامتا. بعد أخذ أربعة أنفاس عميقة، أكمل الشـابّ وكأنّ شيئًأ لم يكن.
(اما زال هناك أموال طائلة يمكن جنيها. وإذا لم أغتنم الفرصة بنفسي، فسيغتنمها آخرون عوضاً عنّي"، "من؟".

الا أدري، قلت لك من قبل . كلّ مأعرفه، أنّهم منظمون تنظياً جيّداً وأنّهم في كلّ مكان. مستحيل أن أختبئ. فعّلوا كلّ شبكاتهمه، أجهزة الاستشعار الشبكيّة واللمسيّة والحراريّة، الطائرات المسيّرة وكلّ ترسانة التنصّت").
(و شقيقتك، أين هي الآن؟؟.
("بحسب آخر ما وردني، هي في باريس، لكنّني لم أعد أراهال". (هل تعتقد أنها هي أيضا جزء من هذا . . من هذه. . . المنظمة؟".
(لا، أنا واثق من ذلك".
(كيف تفسّر هذا البعد؟".
(لا تحبنّي").
(اوأنت، هل تحبّه؟؟).
فوجئ سامي بالسؤال. ملأت الدموع عينيه فجأة، فأخفى
وجهه خلف يديه مثل طفل.
خصّصَت كلارا قسـَاً من نارها للبحث عن مع معلومات حول
 وبفضل تعاون زملانها من معرفة أمور كثيرة. أجرت اتصاتيالات، صوّرت صفحات، جمعت ونائق، باختصار ما يكفي لتشكيل ملفت صغير سيثير اهتمام كيمي بلا شكّ. كل مساء، ما إن تدخل شقتها، تبدأ بخلع ملابسها وكأنّا تتخلّص من جلد ميت. سواء قضت النهار في مكتبها أو في الحارج، ترمي الملابس في سلة الغسيل. تتساءل أحياناً ما هي نسبة الذين يبدّلون ملابسهم مثلها عند العودة إلى منازلمم. الذين يرتدون بنطالاً رياضيًاً قديراً، سروالاًا


 عدساتهم اللاصقة ليضعوا نظّاراتهم. كم من الأشخا هكذا بين كيانهم في الخارج وكيانه في الداخل.
الملابس التي ترتديا في منزلها تتوقّف على مزاجها. تحب الفساتين الطويلة والسراويل القطنيّة.

اتّصل بها سيدريك هذا الصباح ليذكّرها بعرضه. هو ينوّع الزوايا لمقاربتها. يقول أموراً على غرار (اعليك الارتقاء درجة") أو "لديّ قضايا ستير حماستك" أو "فكّري في تطوّرك المهني"). قال لها أيضاً (هذا منصب مفصّل لك").

أو بادرها بأسلوب مباشر "حان الوقت لتخرجي من مكتبك". هو وحده ربّا يقدّر مدى شكوكها. فالمسألة لا تقتصر على قسم بعينه أو مهمّة، بل الحـيار أهمّ من ذلك بـلك بكثير. هو وحده ربّبا يعرف أنها تو قّفت بجّدّاً عن النموّ.

يبدو لها منذ بعض الوقت أنها تعيش في المقلب الآخر من العالم، في طيّة مستحيلة، على هامش تلك الشبكات (الاجتماعيّة") كا يزعمون، المتخمة بمشاعر الحبّ الكاذبة والكراهية الصادقة، على هامش شبكة الأوهام تلك المشبعة بصور السلفي والجممل المقتضبة الفجّة، على هامش كلّ ما يسري بسرعة الصوت. هي تلك المرأة التي تجرجر نفسها محاولة اللحاق بركب مدينة لم تعد تحبّها، حيث الكلّ يسرع عائداً إلى منزله لتسجيل طلميّا والاستهلاك على الإنترنت، أو الانصياع لمسار الخوارزميّات الآمر الناهي. هي تلك المرأة المحمومة التي يكرمها تيقّظها المسرف من النوم، تلك المر أة المسكونة بكآبة لا تقرّ بها، امر أة لم تعد قادر المدرة على بجاراة التو جّه العام.

أتراها لأنّا لم ترَ والديها يشيخان، تشعر بنفسها اليوم بعيدة كلّ

البعد عن كلّ شيء، خارج عصر ها تَاماً رغم أنّا لم تتجاوز الحمامسة والأربعين؟

إن فكّرت في الأمر، تبيّن لما أنها غير متمسّكة كثيراً بتلك الحياة المنحنية فوق شاشة، تحاور ذكاء اصطناعيّا، حياة لا يُطلب منها فيها أن ترفع رأسها إلّا لتطيع متطلّبات التعرّف على الوجها الجلوس كالآخرين غارقة في أريكتها، وهاتفها ملتصق بإصبعها،
 والاعتداء وبطل النهار، قبل أن يطويهم النسيان في الغد. العالم يتخطّاها ولا سيطرة لما على أي شيء. العالم بجنون لكن لا حيلة لا.

ربّا هذا الإحساس بالعجز هو ها ما لم يعد يُتحمل . هذا الإحساس

 وتشعر اليوم بأنها متعبة إلى حدّ لا يمكنها تسلّقه من جديد. ربّا سيدريك على حقّ. ربّا حان الوقت للانتقال. لإيجاد طريقة أخرى للعب دورها. "هل تراودك أفكار انتحار؟") سألها طبيب العمل قبل بضعة أيّام خلال زيارتها السنويّة. (الا، ليس بشكل واضح"، أجابت. (وبشكل غير واضح؟").

غير واضح... هي تتفادى الاقتراب من النوافذ المفتوحة.
لكن لم يكن هذا جوابها له.

كلّ مساء، حين تعود إلى منز هلا، تشعر بأنها تعود إلى ملاذها. تعلم أن هذا ليس أمراً جيّداً. تعلم أن الداخلى، الأريكة واللستائر المغلقة ورخاوة شَقّها الدافئة، هذا الدانحل امتياز وفخّ في آن.

هذا المساء، فور عودتها، اختارت على ساعتها رقم كيمي ديور.
قبلت الفتاة الاتّصال فور الرنّة الأولى.
حين أجابت، تبدّد أي تردّد.

في اليوم التالي، عبرت كلارا نهر اللين. النور المخخيّم باهر إلى حدّ غريب لهذا الوقت من العصر، نور أبيض ناصع وكأنّ كشّافات نصبت لإخاءة النهُر، هذا ما خططر لها وهي تتفرّس في السلاء.
ماشية بخطى سريعة واضعة يدها فوق عينيها لحمايتهـ، تذكّرت من دون أيّ سبب واضح عمّها ديليه. تقول الرواية العائليّة التي لا تخلو من الفولكلور إنّه توفّي يوم قبّل رونو شرطيّاًّا". تفكّر في ابنة عمّها إلفيرا التي رحلت للعيش في الكاريبي، وابن عمّها ماريو الذي أصبح خبيراً اقتصاديّاً. تفكّر في أصدقاء انفطعت عنهم لعجزها عن تخصيص وقت هم.

Renaud (1) رونو مؤلف ومغنّ شتعبيّ فرنتي، من أشهر أغنياته اتقبلت شرطيّاه عن
 وتعت قبل آيام واستهدف أعنفها صحيفة شاريل إيبدو المزليّة في باريس.

هي على موعد مع كيمي ديور.
تجلسان الواحدة قبالة الأخرى في مقهى على جادّة راسباي اختارته كلارا من أجل صالته إللفلفيّة الداكنة التي قلّلم يرتادها زبائن . إنّا المّة الثانية التي تواجه فيها كلارا رزانة الفتاة الواجمة، نظر تها المتهربة المتقلّبة، غضبها المكتوم الجاهي المز للانفجار .
 كيمي كانت قاصر أعند حصول الوقائع ـ من المفترض في الظروف


 للعثور على بيانات شخصى لأغراض خاصة. قتمت عينا كيمي في ثانية، انكمشت شفتاها وتسارع تنفّسها فيا أخذت تهزّ ساقيها بعصبيّة تحت الطاولة. قالت كلار النفسها „لا قدرة لماعلى إخفاء مشاعرهال، ، واضعةً حدّاً فوراً لمذه المقدّدة.
(لكن حسناً. .. أحيانا في بعض الحالات، نغضّ الطرف".
كانت الفتاة تترصّد كلامها.

 عدّة حاضر، سوف ترين. وجدت أثرها أيضاً. عند خروجها الئها من

السجن، استعادت حضانة ابنها الذي كان في عهدة والدتها أثناء احتجازها الاحترازي. انتقلت للعيش في مورفان حيث الـان التقت
 الماصة بالأطفال المعوّقين التي كانت تستقبل إليان. تزوّجا واتخذا اسمه. لديها فتاة صغيرة عمرها اليوم تمس سنواتِ المات وجدَتْ إليز عملاَ بدوام جزئيّ في عيادة طبيّة"). ارتسمت ابتسامة عابرة على وجه كيمي، بدت مرتاحة لتلقي

هذه الأنباء.
(اوضعْتُ لكِ أيضا بعض محاضر خلاصة أو ضمّ التحقيقات حرّرْنُها في تلك الفترة، تتضمن الخطوط العريضة للتحقيق. تّم

لديّ أمر آخر لكِ".
انحنت كيمي نحوها باهتام متزايد. انتظرت كالارا لـظة قبل
أن تكمل.
"وجدت أثر سامي. لم يكن الأمر بسيطاً لآنه حريص فعلاً
 قصده مرّتين في منزله. لست واثقَة من آنّه بحال جيّدّة حتّى أنه بحاجة إلى مساعدةه.
انتشلت كيمي الأوراق ودسّتها في حقيبتها. جال نظر ها لبا لبضع ثوان تائهاً في الصالة قبل أن تركّز عينها ججدّدا على كلارا. شُكرتها هامسة بصوت بالكاد يُسمع. ثّمّ نضت وخرجت.

لم يكن الغضب كامناً هنا على الدوام. بدأ يوم أرادت كيمي أن تعرف. يوم بدأت تنقّب وتفتّش . يوم عثرت على معار مالات الصحف
 الجلسات التي كتتها صحافيّة شهيرة تغطّي الجرائم والمسائل

 صديقتها القديمة من دون أن تلتقيها مرّة. حتّى عندما طلبت منيا بصوت متهذّج أن تغفر لـا.
 قبل ذلك، كان صامتاً. أو كان يتّخذ أثشكالاً ختلفة، سريّة وخفيّة. في ذلك المساء، أنهت كيمي قراءة الملفّ الذي سلمتها إيّاه كلارا روسّيل.

اكتشفت ما قالته وهي طفلة. الطريقة التي روت بها مرّتين


 صراعات ولا خوف. ثمّ تروي تلك الأمسية الأخيرة التي تحدّتث عنها إليز في جلسا السا الاستهاع الأولى إليها، تلك الأمسية حين أدركت أن ثمّة أمراً مريباً.
غمرها التأثر عند رؤية صورة البداريّة التي رسمتها مع إليان معوظة داخل ظرف بلاستيكيّ. انحسر الغضب للحظة.

في عحضر الملاصة الذي ضمّته كلارا إلى الوثائق، ثمّة إبثارة إلى آنه غداة عودة كيمي، طلب والداها من رئيس "اطفولة في خي خطري" أن يعيد لملا حالاً الخمسمئة ألف يورو التي أودعت في الجمعيّة. هما لم ينشرا الفيديو المطلوب، وبالتالي لا شيء يلزمهـا بالإبقاء على هبتها. أغلقت كيمي الملف. عاد الغضب وجرف كل ما هنالك.

يرنّ المنبه كلّ صباح فتسرع ميلاني إلى الحّام لتنعش وجهرها
 مسحوقا لإخفاء الدوائر السوداء حول عينيها وبودرة على أعلى
 الباشُر لحياتها اليوميّة.

على منصّة ا(شار ذي بيستل، يبدأ النهار. يرنّ المنبّه من جديد، فتتمطّط في شعاع من النور. تجلس في سريرها وتصبّع مشتركيها.

بفضل الأداة الصغيرة ذاتهاعلى شكل علبة فائقة الصغر يمكن إمساكها في راحة اليد، تتحكّم بكامل المِهاز، فتشغّلّل أو توقف الميكروفونات عن بعد ويمكنها الانتقال بنفسها من مكور لآخر الخا نُصبت حوالى عشرين كاميرا بين المنزل والمساحات المات المارينّارجيّة، كلّ
 أمتار . التطوّر الفنّيّ الذي أنجز أمر لا يصدّق. الأداة وحدها توانوازي ائي
(الوحة المزج" التي كان يستخدمها فيا مضى غخرجو التلفزيون في
 فأجهزة التقاط الصوت الموزعة في كل مكان في المنزل قويّة بيا يسمح لما بالتقاط هسس على مسافة أمتار وبثّه. كا كا أن خاصيّة (مدوّنة الفيديو) الحديثة تسمح لما بالتوجّه إلى جهوور ها لحظة تشاء الـياء.

 كلامها على شريط بواسطة نظام إملاء صوتيّ يعيد كتابته مباشرة
 حين يتعذّر عليهم تشغيل الصوت.

تجد ذلك رائعاً.
تعيش ميلاني اليوم فيلا يشبه برنامج "لوفت" بخصّصاً لما

 ويخرجته ومثيلته الرئيسية في آن. يتركّز خطّها التحريريّ بشكيل

 مشتركيها، وتقوم بكثير من التوثيق لإضفاء ثراء إلى كلامها. مرّة في الشهر، مساء الخميس في الساعة التاسعة إلآربع، يكون
 في امميل إينسايده لإجراء حوار مباشُر معها. تستمع باهتام، تجيب

بتعاطف، موزّعة النصائح والاعترافات بسخاء. أحياناً ينضمّ برونو إلى اللقاء. تتناول مداخلاته مسائل تخصّ الرجال وال أكثرا، مثل





 إنّا تبعث شعوراً طيّبا في الناس، هذا كلّا كلّ ما في الأمر . أصبحت
 بضع كاميرات وفيض من المبّ توزّعه. تبثّ ميلاني منذ سنتين في فترة الأعياد مقتطفات من أجمل لـظات حياتها . مهرجان حقيقيّ يِطّم كلّ الأرقام القياسيّة للمتابعة. بعد التلذّذ بفطورها وفق روتين برعاية علامة مربيّات نغفّة




 ويلفريد مقاطع الأرشيف بكثير من الرقةّ، ما بين وجبات الطعام ولام في المواء الطلق والنزهات في مدن الملاهي والعطل واللقاءات

مع المعجبين. معظم مشتركي "ميل إينسايد" عرفوا \#الاستراحة السعيدةl ويعبدون استرجاع تلك اللحظات، تبعث فيهم تأثرا بالغاً. ما إن ترتدي ملابسها، حتى تعاود البثّ المشار. فتكشثف بنبرة من يبوح بسرّ اسـم العلامات التجارية التي ترتدي ملابسها، وهي بالمناسبة تبدّل ثيابها كلّ يوم ولا ترتدي أبداً الثوب نفسه مرّتين. ثّمّ تتظاهر بأنّها تضع مكياج لأوّل مرّة في النهار، متشاركة مـّ مع جماعة متابعيها المستحضرات التي تستخدمها ومشيدة بحح|سة بمز اياها. عليها بعد ذلك أن تحتسي أول فنجان إسبريسو لنهارها من بجموعة "(فريندلي"). ينصّ عقدها على قهوتين في اليوم. فبعد عشرين عاماً بقيت خلالها العلامة في فئة المنتجات الفاخرة، عارضة كبسولاتها مثل أححجار كريمة في علب بجوهرات، عادت وتوقعت في فئة عائلّية وأكثُ مراعاة للطبيعة، وهي الآن تعوّل عليها للوصول إلى جههور أقرب إلى العلاقات الجيرة") . المشكلة أن طبيبها نصححها بعدم أعصابها. وبالتالي، تحجم بتكتّم شديد عن $\qquad$ تناول القهوة، إكال فنجانها عند الإمكان، أو تفرغه خلسة في المجلى. هذا الصباح، بينها تنتهي ميلاني من ارتداء ملابسها، لا تشعر بطاقتها الاعتياديّة. خطر لها أنّه تعب طفيف أو "ههبوط في الضغط")، فأرجأت لحظة استئناف البثّ المباشُر • يتهيّأ لها منذ بعض الوقت أنّا في قطار الجبال الروسيّة، يعلو بها وينحدر . فتشعر بنفسها تارة تفيض حيويةً وحركة، وتحسّ تارة أخرى بالأعياء وبإحباط غير اعتياديّ. آخر مرّة استشارته عبر الفيديو، وجدها وها الطبيب روك

متعبة، لكنّ البيانات التي سجّلتها ساعتها كانت طبيعيّة. تحدّث
عن تعب نفسيٍ.

لهسن الحظّ، يستبق ويلفريد الأمور ويعدّ على الدوام هامس أمان من بين تلال الأرشيف، ما يعني أنّ أمامها ما لا يقلّ عن عشرين دقيقة.

تسرح في أفكارها، ساهمة في الفراغ، ثمّ تقرّر إشعال الراديو للاستماع إلى بعض الأخبار التي يمكنها ربّا التعليق عليها لاحقاً الاحبا
 على رأيها في المسائل الكبرى التي تشغل العالم.

نشرة أخبار الساعة التاسعة بدأت للتّ، تستمع إلى أبرز

 الذي باتت على وشك توقيعه مع علامة كبرى لمستحضرات اتي اتي التجميل، في زاوية الكاميرا رقم ثُلانية التي تظهر ها جا جانبياً بشكرل
 الفقّاعة التي كانت سارحة فيها.
اععلمنا للتوّ أنّ كيمي ديور، نجمة يوتيونيوبا السابِيبة، تقاضي
 تربوية سيّئة. كيمي ديور هي اليوم خامس طفل مؤثّر يرفع شكوى
 من التفاصيل في نشرة الساعة الواحدة بعد الظهر، لكنّنا تككنّا منذ

الآن من الخصول على توضيحات من الأستاذة بويسون، العضو في نقابة محامي باريس والتي تساعد عدّة أطفال مؤثّرين سابقين ويوتيوبرز سابقين، ولا سيا دوروتي الصغيرة البالغة بي با عاماً والتي تقدَّر ثروتها بأربعة ملايين يورو، وهي تَّهم والدها بارْ بعدم

احترام القانونهل.
أطفأت ميلاني الراديو من غير أن تفكّر.
وسط الصمت المخيّم، جهدت بضع ثوانٍ لاستعادة أنفاسها. ليست واثقة من أنّا سمعت جيّداً. لا بدّ أنّا أساءت الفهم. نقرت بضع كللمات مفتاح على هاتفها، فتملّكها الهول حين تبيّن لها أنّ البيان الصحافي نقل عشُرات المّاتات.

كيمي؟ هذا مستحيل.
لا يسعها استئناف البثّ المباشر . هي عاجزة عن ذلك.
سبق أن عاشت الضوضاء الإعلاميّة. تعرف ما ينتظرها.
ما زال ويلفريد يبث المونتاج. يجب أن تحذّره حتّى ينوب عن
البث ويواصل بمقاطع أخرى من الأرشيف.
لكنّها لا تقوى على ذلك راهناً.
يجب أن تهدأ.
ابنتها... طفلتها الصغيرة... صغيرتها كيمي تقاضيه||... أحسّت بعزلة مروعة.

برونو غادر عند الفجر لزيارة معرض للجاكوزي حتّى يختار
 هل كان على علم بالأمر وأخفاه عليها؟
أم كانت تلك الرسالة بالبريد المسجّل التي لم تذهب لتسلّمها؟ لا، هذا لا يُعقل. لا يمكنها أن تصدّق. صغيرتها كيمي ترفع دعوى عليه|... تلقّت رسالة نصيّة من ويلفريد انتشلتها من خدرها: إنّه يتولّ البثّ.

ستبقى جالسة وتنتظر زوجها. في هذا الصمت. أحباؤها سوف يقلقون. ستتلقى أكواماً من الرسائل، لأنّهم يصابون بالهلع لأبسط الأسباب.
 ألَا يبالغوا أيضاً. فهي تعطي الكثير . أحبّاؤها أحياناً غلاظ للغاية. ستتناول قهوة. تبّاً. لا تأبه. تشعر بتعب شديد.
هيّا، ستختبر كلّ الكبسولات، أجل. الصفراء الحبر والـضضراء
 هي جنيّة في ناية المطاف، ليست خائفة. الجِنيّات لا يصيبهنّ
 الجنيّات فوق تقلّبات العالم والمجات المسيسة التي يولّدها.

قدامى الشرطة القضائيّة يدعونها پالأكاديميّة")، مستمرّين في التقليد المتّبع. لكن منذ العودة المدوّية والملفتة لبرامج مقدّم خبير في القواعد من السبعينات والثهلينات إلى منصّة (افينتاج")، بات الألصا لأصغر سناّ في الشرطة يطلقون على كلارا لقب (الأستاذ كابيلو"(1)، رغم
 مراهنات سواء في الفرقة الجنائية أو في الفرق المن ون الأخرى... المطلوب في غالب الأحيان دسّ كلمة في غير محلّها أو عبارة تقريبيّة عادة ما تُسحب بالقرعة، داخل حعر . فرقتها الجديدة تهوى كيثيراً هذا النوع
 غباري""، كلمة سهلة نسبيّا، في سياق خلاصة رِي رفعت اللى النيابة العامة. في المرّة السابقة، وقع الحيار على كلمة (اسحقآآ، أكثر خطورة
 لكنّها تفي بالغرض، داخل حمر خلاصر خلاصة. هي تربح في كلّ مرّة. تبعت طوال النهار تدريباً عبر الإنترنت حول السلوك غير اللفظي السابق لاعتداء.
عند العودة إلى منزلما، أشعلت كلارا الراديو. لم تعتنق يوماً الشبكات الإخبارية على مدار الساعة، وباستناء النشرة الإخباريّة وبعض الحلقات الحواريّة، توارت برامج القنوات كلهّا تقريباً، سواء الأرضيةّ أو الرقميّة.

Maître Capello (1) الأستاذ كابيلو واسسه المقيقي جالٌ كابيلونيـي خبير تواعد


بينها تفتح برّادها لترى ما يمكنها تناوله، لفت انتباهها اسم كيمي ديور. اقتربت من مكبّرات الصوت لتستمع.
كانصوتامر أة يعرض بنبرة وائقة وخبيرة، بعض التوضيحات
على ما يبدو.
(الدعاوى المرفوعة ضد الأهل لا تقتصر على الالطفال النجوم السابقين فحسب. فحركة فك الارتباط والحد من الآثار تنمو وتتّسع

 أمل في الحفاظ على حياة خاصّة. باسم الحق في الصورة والعذريّة الرقميّة، يلجؤون إلى القضاء المطالبة أهلهم بسحب الصور و مقاطع
 طوال طفولتهم على شبكات التواصل الاجتماعي. بعضهم يذهب حتّى إلى حدّ المطالبة بتعويضات عن ضررد".

عاودت الصحافية الكلام بصوتها الأليف.
(النعد إلى القضيّة التي نجتمع حولها اليوم، قضيّة كيمي ديور. هي تقاضي والديها بتهمة الإساءة إلى الحق في الصورة وقرارات تربويّة سييّة. أتوجّه إلبكِ، أستاذة كورين بويسون. ماذا يعني هذا بالضبط؟|.
("قابونيّا، حقّ الصورة للطفل حتّى بلوغه الثامنة عشرة من العمر يعود للأوصياء القانونيين عليه. هم حماة هذا الحقّ وليسوا

أصحابه. بصورة عامة، يجب على الأهل أن يمارسوا سلطتهم بـا هو لمصلحة الطفل. بعض الأهل لا يدركون أن حق طفله ألهم في صوريته
 مقاضاتهم اليوم لم يكتفوا بعدم حماية هذا الحقّ، بل يمكن الاعتبار أنّ بعضهـم استغلّهل.
(أودّ التذكير بآنه جرى التصويت عام .r r r على قانون يهدف إلى وضع ضوابط للاستغلال التجاري لصورة الألأطفال المؤثّرين على منصّات الإنترنت. فهل يعني ذلك أن هذا القانون لم يكن بجدياً؟ . . (الا، لا يمكنني قول ذلك. فرنسا كانت أول دولة سنّت قانوناً

 لم لمنح أنفسنا وسائل لفرض تطبيق القانونه. (تعنين أنّه لم يكن هناك رقابة كافية؟".
تَهّلت المحامية بعض الوقت قبل أن تجيب.
(أوّلاً، القانون يَدّ فترة التصوير اليوميّة بحسب عمر الأطفال. استند في هذه النقطة إلى النظام المطبّق على الأطفال العاملين في
 سنوات التصوير ثلات ساعات في اليوم، ولطفل عمره اثني عشر عاما التصوير أربع ساعات في اليوم. حين يتعلّق الأمر بجلسة الئ التقاط صور أو بتصوير سينائي، وهي أعمال محدودة في الزمن بحكم

طبيعتها، يكون ذلك منطقيّاً. لكن على مدى طفولة كاملة، حين يقوم الأهل بتصوير الأطفال كلّ يوم، فالوضع غختلف. ثمّ أنك تحدّثت عن الرقابة... أي عائلة تلقّت زيارة مفتّش عمل خلا خلال السنوات الماضية؟!|.
("فييا يتعلّق بالنواحي الماليّة، حصل رغم كلّ شيء تقدّم حقيقي،
أليس كذلك؟!.
(احسناً، لن أفصّل على إذاعتكم سبل الالتغاف على القانون. إنها عديدة ومعظم العائلات المعنيّة سر عان ما اكتشفتها. سأكتفي بإعطاء مثل واحد. إحلى القنوات الرائدة في هذا القطاع صوّرت طفلين توأمين على مدى سنوات، مولّدة ملايين المشاهدات وبضعة ملاين اليورو. كشف موقع إخباريّ الآليّة الماليّة المعتمدة: فالمسؤول القانوني مرّ عبر وكالة لعارضي الأزياء من أجل دفع بدل الئل لولديه، فأفصح عن علد من الساعات في الأسبوع ضمن الحدود

 مؤلّف وغخرج ومنتج هذه الفيديوهات، وهو فعلا كذلك بحكم
 الفيديوهات، استمرّ في تقاضي القسم الأكبر من المبالغ التي تدفعها العلامات التجارية، ومن العائدات النابمة عن يوتيوب. من يلّا مارسة رقابة على هذا التوزيع؟ هذا بجرّد مثل.... ولا أتحّّث هنا عن مدوّنات الفيديو العائلية، وهو قطاع يزداد نموّاً، تصوَّر فيه

العائلة بكاملها ولم يعد الطفل حتى يعتبر مثّلا بل بجرّد شخصيّة

أأتوجّه الآن إليك سانتياغو فالدو . أنت طبيب نفسي ومكلّل نفسيّ، وتنبّه منذ زمن إلى الأضرار النفسيّة لفذا التعرّض المبكر ـ هل هل يمكنك أن تحدّثنا قليلا عن ذلك؟؟ر.

اتمّم تكييف رغبة الطفل منذ صغره على أن تلك كانت إرادته، وغالبآ ما انتهى به الأمر مصدّقاً ذلك. في الحقيقة، لم الم يكن لديه أليه أي خيار. كان أسير الرهانات العاطنيّة التي تربطه بوالديها
 كانت تعيشن من هذه العائدات. ثمّ إن مؤلاء الشباب الذين يرفعون شكاوى اليوم واجهوا في سن مبكرة جدّاَ متطلّاتبات لا يكدر أن يخضع لما طفل: الإغواء، التزويج، الردّ على المعجبين، السيطرة على صور تَهم، إلى ما هنالك. والعديدون منهم يدفعون الثمن غاليا اليوم". ("من أي ناحية هذا يضرّ بالأطفال؟".
 في بناء علاقات سليمة مع أقرانهـ. ناحظ من جلا جهة أخرى عزلة كبيرة عند البلوغ، ضعفاً كبيراً حيال الإدمان، وأحياناً أعراضاً أخرى أخطر بكثير".
(ادعني ألعب دور محامي الشيطان بعض الثيء، لطالما كان

هناك أطفال نجوم، ليست هذه ظاهرة جديدة! جوردي، بريتني سبيرز، ماكولي ماكالكن، دانيال رادكليف! كلّ جيل لديه رموزهه". (ابين الأسم)اءالتي ذكرتها، ثمّة بعض الانهيارات العصبيّة الذائعة الصيت. الفرق، لأن هناك فرق، هو أنه بالنسبة للواتي والذين




 لأننا في الواقع لا نكون أبداً أنفسنا أمام كاميرا. تعلمين، أمر منهك أن نلعب دورآ4.

اأشير رغم ذلك إلى أنّ بعض هؤلاء الأطفال حقّقوا نجاحاً ملفتاً. الابن الأوسط في زمرة الدباديب هو اليوم مثّل معروف، والابنة البكر من فريق الحافلة الصغيرة كان لها مسار استنتائي"). اللست أقول العكس . لـسن الـط أن بعض الأطفال من الأككر
تعرّضاً يتدبّرون أمرهم").

أعقبت النقاش استراحة موسيقيّة، اغتنمتها كلارا لتجلس.
عند انتهاء المعزوفة، استأنفت الصحافية الحديث.
(اقبل بضعة أشهر، حصل "ابابلو الزعيم" من والدير والدته على تعويضات طائلة عن عطل وضرر، وعلى تدمير أو حجز أي صورة

تعنيه. تلك الوالدة صوّرت كلّ مراحل طفولته ونشر تها، والفيديو الأشهر من بينها يبقى الفيديو الذي تقلّد فيه موفدة تير خاصي
 (وأقتبس هنا، الفيديو حقق ملايين المشاهدات). على غرار ذلك، يمكننا أن نتوقّع في أحد الأيّام أن يطالب العديد من الأطفال
 الفيديوهات. أذكّر بأن هذا التحدّي الذي لقي
 سانتياغو فالدو، هل يمكن القول إن هذه الأحكام الصام الصادرة مؤخّراً لصالح الأطفال هي مؤشّر جيّد؟").
(انعمه، بالطبع. لكن الحقَ في النسيان وارد في القانون الذي تّمّ
 هؤلاء الأطفال أعيد نقلها والتعليق عليها إلى ما لا لا ناية. لـا لن تمحى أبدا. لا شيء يمّحى على الإنترنت، تعلمين ذلك. وبالتا واليّ، القانون لا يسعه شيئا).

اششكرا سانتياغو فالدو على هذا الشرح، أذكّر بأنك طبيب نفسيّ وعلّل نفسيّ، صدر لك كتاب بعنوان (ائ حال التعرّض
المطوّل" عن دار ...").

أطفأت كلارا الراديو واستغرقت في أفكارها.
(الالنقال حين تسنح فرصة. حين تبدّل الرياح وجهتها. حين تكون اللحظة مناسبة).

طلبت رقم سيدريك بيرجيه، وقبل أن تحيّه حتى، بادرته (إنني
موافقة).
سمعت صيحة فرح في الطرف الآخر من المكالمة، ثمّ أضاف "(أعدك بآنّني لن أقول مرّة بعد اليوم "على" باريس بل ("ئ" باريس") .
 باهتة لا تلفت الانتباه، وهو تويه بات لاشيعوريّا،، أشكاله وألوانه مدروسة حتّى تذوب في المجموعة. لن تكون يوماً حرّةّة، لن تكون


 كل تلك النظرات التي لطّختها، استنفتها، أتلفتها من خلال شا شاشة. في الشارع، تخفض رأسها وتحني ظهرها عاولة تقليص قامتها. أخفت شعرها الأشقر داخل قلنسوة سوداء. يسكن سامي واحداً من تلك الأبراج الشاهعة في الدائرة الثالثة



 يكذر منها، فهمت ذلك. نجحت في القول له إنّا بحاجة إليه. وعدته بأن تأتي بدون حقيبة وفارغة اليدين.

بدت لها أحداث الفترة الأخيرة حتى اليوم بجرّد تسلسل
 ذات صباح، شربت قهوة وتوجّهت إلى الباستيون من غير ألنار أن يكون ذلك خطر ها إطلاقاً من قبل. قرار مقاضاة والديه الديا. بجرّد نزق.

هي لا تأبه للملل. لديها أكثر مكّا يكفي. ما تريده هو إقرار بالأخرار. بالطفولة المسلوبة.

 والديها، لكنّها لا تحتمل فكرة أن تكون خسرت شقيقها.

عند خروجها من المترو الجوّي، راحت فراشو اشة جميلة تطير وتدور من حولها. تسنّى لها فقط أن تلمح ألوانها المتدانداخلة، بين الأمغر
 هذا الموسم. وسط مباني المدينة الرماديّة، رأت فيها مؤشّر شعر أو جال.

لم خخرق الشنسس بعد الوشاح الضبابيّ الغبش المفروش فوق
 بجوار المترو مباشرة. نقرت رمز البوابّة ودخلت البرج. بدا وجهها في مرآة المصعد شاحباً يفضح تخوّفها.
ما إن قرعت الجلرس حتّى فتح سامي الباب. حدّق خلفها كانّنّا للتبّبت من أنَ أحداً لم يتبعها، ثّمّ جّرّها إلى الصالوني

جلسا على الكرسيين من جانبي الطاولة الصغيرة المستديرة. خالجها فجأة تأثّر بالغ لرؤية هذا التهاثل الفاضح في وخعيّتهجا، جالسَين مشبوكي الساقين، وذلك السعي للتقليل من قامتها، ، باسطين يديها على الراحتين حتّى لا يترنّحان.

بدأت تتكلّم وتروي كلّ تلك السنوات. السنوات التي قضياها معأ، وتلك التي أبعدتها الواحد عن الآخر .

إنّه تيّار جارف من الكلل(ت المكبوتة طويلاً. سرعان ما ضاع التسلسل الزمني، تريد تقاسم ذكريات، تريد التذكير باللحظات
 بفضله، تريد أن تقول له إنّا أدركت أنّه هو أيضا عانى.

ينصت سامي إليها بصمت.
ينظران أحدهما إلى الآخر، لم يعد هناك كالم.
ثمّ يمسك سامي بيديها.
من النافذة المفتو حة تدخل فراشة، الفراشة ذاتها التي صادفتها قبل قليل. يخطر لكيمي للحظة أنّا ربّها لحقتها، ثمّ تعلّل نفسها بأنّ هذا مستحيل.

وسط شعاع من النور، تطير الحشرة فوقها.
عندها تسمع صفيراً طفيفاً بالكاد يمكن تمييزه، حتّى إنّا ليست واثقة تماماً من ذلك. ترتفع الحسُرة نحو السقف. ترفع

عينيها. أمر غريب! يتهيّأ لما لثانية أنّا ترى كاميرا متناهية الصغر مثبتة بين جناحيها.

عندما يهبط الليل، ححبّ أن تتأمل انعكاسها في سواد الواجهة
 فيها على أريكتها قبالة الكاميرا رقم ثلاثة لتتقاسم محم مشتر متركيها
 فرصة أيضاً لتوزيع بعض النصائح حول المياة اليوميّة أو النموّ الشخصيّ، لأن ميلاني تطّلع مؤخّراً على نجّ جديد جيد في علم النفس
 والانتصار . تتّجه بعد ذلك إلى المطبخ وتباشر إعداد الطعام، مغتنمة المناسبة لإتام بعض الموجبات المفروضة عليها لناحية الترويج

المنتجات.
لكنّها اليوم تبقى صامتة.
اليوم م تفعل شيئاً.
لم تستأنف البثّ المباشرة منذ أمس، مثيرة موجة ذعر حقيقيّة بين معجبيها. توالت التعليقات والأسئلة والالتهاسات وتزات المايدا في ساعات قليلة على كلّ شبكاتها، وراح كلّ يطرح فرضيتّه أو نرحه.

لا يسعها أن تَيب. لا تقوى على ذلك.
إنّا بحاجة إلى هذا الصمت. ما عساها تكون ماهيتّه؟ لا

تعرف، فهي تعيش منذ وقت طويل جلّاً في الضجيج الذي يتحتّم عليها توليده بنفسها لإرضاء مكبيّها.

كلّ ما تعرفه هو آنه لم يعد بإمكانها سملع كلمات (اعحاكمة") و ((قانون") و (امقاضاة") و (اعدالة")، تَجعلها تودّ التقيّؤ .

كلّ هذا في غاية الظلم. لماذا لا يريد الناس أن يفهموا أنها بذلت أفضل ما بوسعها؟ أنّا ضحّت بحياتها العاطفيّة، بشبابها، حتّى يكون ولد|ها مشهورين وسعيدين؟ هي لم تقتل أحد على حدّ علمها! هذا المساء، ستكتفي بنشر رسالة خطّيّة تعتذر فيهاعن الانقطاع الموقّت في البث. يمكنها أن تُعَنْوِن هذه الرسالة "اباي باي أحبّائي"،

 (اهتمّوا بـا يعنيكم" مثلل) كانت والدتها تقول. والدتها، عجباً! ما وا وا دخلها هنا، كم سيكون هذا طريفاً، أجل، "إلى الجحيم أحبّائي"، آه غير معقول! أمر مضحكك للغاية، لا، الواقع لا، لن يتقبّلوا المسألة بشكل جيّد.
لم يعد برونو إلى المنزل.

بالأمس بعد الظهر، بعدما حاولت الاتصال به مراراً بدون أن تفلح، عاد في ناية المطاف واتّصل بها ليبلغها بآنّه سيبيت في الفندق. ظنّت في البدء أنه اضطرّ إلى البقاء هناك أو آنه يواجه عقبة على الطريق. لكن بعد صمت طويل بدا لها آنه لن ينتهي، كانت تسمع

خلاله تنفّسه متصاعداً متسارعاً، أقرّ لما بانَنه لم يعد يودّ العودة إلى المنزل، إلى بيتهـ|.

قال (انتهى الأمر ميلاني، لم أعد أريد العيش .بذه الطريقة"). ظنّت في البداية أنّالم لم تسمع جيّداً، لكنهّ كرّر الجمملة ذاتها بذلك

الصوت المكبوت المكتوم. انتهى الأمر .
برونو، ركيزنها، صخر تها، السند الأكثر إخلاصاً ها ..
 بحال أفضل، والذي قد يعقق نجاحاحاً كبيراً. دالنساء فوق الأربعين
 النساء أن يقاتلن دائما وحدهنّ في نهاية المطاف"،
لكن لا، هذا حُال، يجب ألاّل تصاب بالهلع.
برونو بحاجة فقط إلى أخذ مسافة للتفكير.
هذا ليس نائيَّاً سيعود غداً. لبحث المسألة.
يريد أن يتنفّس.
يتنفّس، هو على حق، بالمناسبة ستشغّل موزّع علزي الزيوت العطريّة الجديد من تقديم علامة بيو لايف، بعطر الأزهار والغابة والأحراش اش الما ترياق حقيقيّ. لنيذ للغاية.
الواقع أنّا لا تشّعر بنفسها على ما يراميام لأوّل مرّة، تعجز عن
إدارة أولويّانها، وتختلط الأمور كلّها عليها.
r£ץ

تشعر بصداع خفيف. وبعض الغيّيان أيضاً. ربّا أسرفت في شرب التهوة.
اليوم كيمي تقاضيها، وهذا يكاد يكون أسوأ من اختفائها.
برونو أصيب في الصميم. هذا كلَ ما في الأمر . إصابة قاتلة. إنّه ينهار . لا عجب في ذلك. لكنّه سيستعيد السيطرة على نفسه، إنّا على يقين بذلك.

هي جنيّة وبرونو دبدوب كبير . آه أجل، هذا الوصف المناسب. (الجمنيّة والدبدوب)، كم هذا طريف! يميت من الضحك.
يجب أن تبقى صامدة. صامدة من أجلهـ الاثنين. عنوان
الفيديو المقبل الذي ستصوّره يجب أن يكون خاني خالياً تَاماً من الغمّ.
بل على العكس، ينبغي أن يكون إيجابيّاً. أكثر من أيّ وقت مضى منا (المواجهة معاً وسط العاصفة) سيكون عنواناَر ائعاً. أو (اعصفة
ريح لا تكفي لاقتلاع شجرة".

سوف تناقش الأمر معه. هذه المرّة سيقّران معاً.
وستعود الحياة إلى بجراها، كاملمن قبل . الأمور ستعود إلى نصابها.
عليها ألآ تقلق.

ة
t.me/soramnqraa

كزّ شيء على ما يرام.
كلّ شيء على ما يرام.
كلّ شبيء على ما يرام.

هي تلك المرأة التي تجر جر نفسها محاولة اللحاق بركب مدينة لم تعد تحبّها، حيث الكلز الان يسرع عائداً إلى منزله لتسجيل طلبيًات والاستهالاك على الإنترنت، أو الانصياع لمسار
 النوم، تلك المر أة المسكونةّ بكآبة لا تقرّ بها، امر أة لم تعد قادرة على مجاراة التوجّه العام．

漛絭漛䄅誊絭

في روايتها الجديدة، تّتصّى الكاتبة عواقب تلفزيون الواقع على الحياة العائليّة إنها رواية تتحذث عن الأطفال الذين يتمَ استعر اضهم بقدر ما تتحدث عن الطفل الذي يخفيه كلَ منًا في داخله．
رافاييل ليريس، صحيفة لوموند الفرنسيّة．

رواية ساحرة، أساسيّة، مبتَكَة بجانبها البوليسي، تعرض في الوقت ذاته مهارة（الكاتبة） كمر اقبة حاذقة لمجتمعنا．هنا تكممن براعتها：ديلفين دو فيغان لا تندّد، لا تصدر أحكاماماً، بل تكشْف، وهذا أشدّ وقعاً．

## محمّد عيساوي، مجلّة لوفيغارو الفرنسيّة．

الأطفال ملوك لوحة قويّة، قاسية ومؤثرة لمجتمعنا، تأمّل في الثبكات الاجتماعية والتخلَّي عن الحميميّة، في الطفولة وما ينالها من تعدّيات．

ناتالي كروم، مجلّة تبليراما الفرنسبة．


www．takweenkw．com｜takween．publishingggmail．com

