

$$
\begin{aligned}
& \text { هدية } \\
& \text { لأضتى الصغيرة .. } \\
& \text { غدا سيأتي لا } \\
& \text { هامل معه كل الأماني }
\end{aligned}
$$

573|

ج ب دوليني
فتاةُ الأمسِ

العنوان الأصلي للرواية: JP Delaney The Girl Before
(C) 2017 by JP Delaney

All rights reserved
نُشرت هذه التر جمة

بالتنسيق مع Ballantine Books، Random House دار تابعة لـ
وجزء من

Penguin Random House LLC.


تر جـمة
مصطفى الورياغلي
الطبعة
الأولى، 2019
الترقيـم الدوولي :
ISBN: 978-9953-68-942-5
جميع الحقوت محفوظة
المركز الثقافي العربي (C)
المركز الثقافي العربي

42 الثـارع الملكي (الأحباس)
هاتف: 0503339307651 ـ 0522
+212522 305726 :
Email: markaz.casablanca@gmail.com

$$
\begin{aligned}
& \text { بـيروت - لبـنان } \\
& \text { ص.بَ: } 5158 \text { ـ } 113 \text { الحمراء } \\
& \text { شـارع جاندارك ـ بناية المقدسي } \\
& \text { هاتف: } 01 \text { 352826 } 01 \text { 0150507 } \\
& \text { فاكس : }
\end{aligned}
$$

Email: cca_casa_bey@yahoo.com

## ج ب دوليني

0573|
فـتـاةٌ الأمسِسِ
كان لها ما هو لِومِ

## رواية

ترجمة: مصطفى الورياغلي

المركز اللقافي العربيا

ج ب دوليني هو الاسم المستعار لكاتب نشر روايات أخرى

 في أعماق الشخصيات، وتُعلِّمنا الكثير عن سيكولوجية الإنسان .
"السـيد داركوود، الـذي كان قـديـماً شـديـد الاهـتمـام بـالحبّبِ الرومانسي وبكل" ما كان يمكنُ أن يُقالَ عنه، أصبح الِّ اليوم لا لا يتحمّلُ
 تكرار أنفسهم؟ ألا يتعبون أبداً من الاستماع إلى أحاديثهم؟؟". إيت أوتنبرغ، أوبرا الأرملة
 سيناريو؛ يتّبون سلوكاً تكرارياً حدَّ الهوس" .
روبير د. كيبيلْ وويليام بيرنيس، توقيعُ القَتَلة
(إن الخاضـعَ للتححليل لا يتذكَّر شيئاً مطلقاً ممّا هو منسيٌّ ومكبوتٌ، لكنه يفعلُ ذلك. إنه لا يعيد إنتاجه على شكل ذلـ ذكريات بل
 سيغموند فرويد، "التنكّر، التكرار، والعمل بالاستيعاب").
 الـُّيُنما، هو التعبير عن اقتناعي بأننا نقضي معظمَ حياتنا نرى دون أن نُنُ حِظ" .
آندي وارهول

> 1. الاستفياء عائمهة بجميع الأثباء التي ترينَ أنها لا يمكن

الأمس: إيـما
$\underbrace{}_{\text {t.me/t_pdf }} \underbrace{\sim}_{0}$

- هذه شفة جميلة. قال الوكيل العقاريّ، بحماس يكاد يبدو
 الخاص. يمكنكما أن تحوّلاه إلى شرفة، ، بشرط أن يوافق الم المالك أك - إنها رائعة . يؤكّد سايمن، وهو الي
 طوله مترَين اثنَين تحت إحدى النوافذ، حتى علمتُ أنـيُ أن تلك الشقة لا لا تلائمنا . وسايمن أيضاً يعلم ذلك، غير أنه لا لا يجرئ ألـن أن أن يقول ذلك



 يتحدئان حول الرياضة حتى قبل أن نصعد السلَّم .
 - لا داعي، أقاطعه، واضعة حدّاً للملهاة. الشقة لا تلائمنا .
يرفع الوكيل حاجبَيه .
- لا يـمكن لـلإنسـان في هـذا السـوق أن يكـون متـــدّداً في

شروطه، يقول الوكيل. هذه التُقة ستُكترى قبل المساء. سبق أن
 - ليست محميّة كفاية، أقول بلهجة قاطعة. هيّا بنا سايمن؟ - توجد أقفال في جميع النوافذ، يقول الوكيل، بالإضافة إلى

 أن المالك لن يبدي أي اعتراض .
 رئيساً". كأنه يقول: آه، ألا تعاني صاحبتك قليلاً من البارانويا؟ - أنظظرُ في الخارج. أقول وأنا أنصرفـ يضيف الوكيل، وقد أدرك خطأه :
 تتوجّها في بحثكما أكثر جهة الغربـ - فعلنا ذلك، يقول سايمن . الأثمان تفوق طاقتنا، باستثناء الشقق التي بحجم كيس شاي . يجتهد في إخفاء إحباطه، فيزيد ذلك من غيظي

- لديّ شقة في كوينز بارك، يقول الوكيلـ . أفضل قليلا"،
- زرناها، يقاطعه سايمن. وجدنا أنها شديدة القرب بعض الشيء من تلك المدينة. تشير لهجنُهُ بوضوح إلى أن (اناها تعني (هي)"
- أو إن شئتما، يقول الوكيل، حصلنا مؤخّراً على طابق ثانِ في
- ذاك أيضـآ، يـقول سـايـمن. لـسوء الحظ توجـد قنـاة هبوط

بجانب إحدى النوافذ.
يبدو الوكيل حائراً

- يمكن أن يتسلق القناةً أحدٌ ما اليسُرح سايمن
- موسم الكراء في بدايته، ربما لو تنتظران قليلاً . .
 أخرجُ وأنتظر في الخارج، عند المدخل، كي لا يقترب مني كثيراً أ

أسمع سايمن يقول:

- سبق أن قدّمنا إشعاراً بإخـلاء السكن . لـم يعد لدينا كبير خيار . يخفض من صوته . في الحقيقة . . . تعرّضنا للسرقة . اقتحم شخصان الشقة وهلّدا إيما بواسطة سڭّين . تفهم الآن السبب الذي

يجعلها عصبية بعض الشيء.

- آه، تبّاً، يقول الوكيل . لو أن أحـداً فعل ذلك بصاحبتي لا

أدري كيف سأتصرّف. اسمع . . . من باب الصدفة . . .

- نعم؟ -
- هل حدّثكما شخصٌ ما في الوكالة عن شقة شارع فولغيت؟
- لا أظن ذلك. هل أُخليت مؤخراًّ
- لا ، ليس تماماً .

يبدو الوكيل متردّداً في أن يتابع .


- تقنيّاً نعم. منتوج رائع . شديد الروعة . لا وجه للـمقارنة مـ

هنا . غير أن المالكِ . . . القول بأنه مميّز سيكون نعتاً مخفَّفاً - في أي منطقة؟ يستفسِر سايمن . - هامبستيد. هيندون، أكثر تحليداً . لكنه هادئ جدّاً.

- أعود إلى الدا؟ ينادي عليّ سايمن.
 يوافق الوكيل بحركة من رأسه.
 الحقيقة لم أعرضهه للزيارة منذ مدة طويلة . ليس بالمكان الـئي يمكي أن يُلائم أيّاً كان. لكنني أعتقد أنه يمكن أن يثير اهتمامكما .


## الآن: جين

(إنه الأخير" . تنقرُ الوكيلةُ العقاريةُ، المدعوّةُ كاميلا ، فوق مقود

أتنهّدُ . الشقة التي زرناها قبل قليل، والواقعة في عمـارة مهترئة،









أحشاني .
(الا أظن أنني سآخذها") . هو ما تمكنتُ أن أتلفّظهُ . "حقّا؟؟"، كانت كاميلا تبدو مندهشة. " "بسبب المدرسة؟ كان

في الساحة") .
"لكن يبدو أن ذلك لم يحفّزهم على البقاء". ابتعدتُ عن النافذة. (ههيّا بنا؟") .
تلتزمُ كاميلا بصمت استراتيجي طويل وهي تعيدني إلى الوكالة وأخيراً، تقول:
(إذا لـم تلائمك أيٌّ شقة ممّا زرنا اليوم، قد يتوجّب عليك أن تعيدي النظر في ميزانيتك" .
(للأسف، ميزانيتي غير قابلة للتمدُّده)، أقول بلهجة فاطعة وأنا
أنظر عبر الزجاج
(افي هـذه الـحالـة، قـد يـنبغي لـك أن تكـوني أقلَّ تـشـدُّداً في شروطك"، تقول لي بلهجة لاذعة.


ألمح نظرها يقع على بطني اللذي لا يزال مترهِّلاٌ بعض الـُ الشيء

 أحتاج إلى أن أحكي لها الأمر . وفجأة يبدو أنها واتتها فكرةٌ.


 فأجدها رائعة) .
(اسكنٌ رائعٌ بميزانيتي؟ أرجو ألّا يتعلق الأمر بقاربٍ؟؟" .
 منزل حقيقي، بحجرة واحدة فحسب، ولكن الفضاء واسع جدّاً.

مالكُها مهندسٌ . مشهور جدّاً . هل سبق أن اشتريت ثيـاباً من عند
وانديرير؟". . "وانديرير . ." .

في حياتي السالفة، عندما كنت أملك مالاً وعملاُ حقيقياً بأجرة جيدة، كان يحدث لي أن ألج محلَّ وانديرير في بوند ستريت، متجر
 حجرية مثل عذارى القربان، بأثمان يترقرق منها الدمع في العينين، وحيث جميع البائعات يرتدين كيمونو أسود. (في بعض الأححيان. لماذا؟"). (اشركة مونكفورد هي التي رسمت جميع المتاجر . ذاك ما يطلق
 الكثير من الأدوات المخبأة تقريباً في كل مكان، لكن علـو عدا ذلك، كل كل
 هذا الأسلوب شيئاً ما . . . متزمِّتاًا . . (اذاك لا يضها يقني" .
"و . . . . .
(انعم؟؟" أقول، لأنها توقفت عن الكلام . (العَقِد بين المالك والمكتري ذو طبيعة خاصة)، تشرح لي بتردُّد .
(اكيف ذلك؟".
"(من الأحسن"، تقول وهي تضع الإشـارة الضوئية لتأخذ صفَّ اليسـار، (أن نذهـب أولاً لزيـارة الْبيت. وإذا مـا أحببتِّهِ سأحدّثك حينئذ عن المساوئ" .

الأمس: إيمـا

- حسنٌ ، أوافق، البيت رائع. مدهش، مبهر، لا يصدّق. ليس في إمكان الكلمات أن توفيه حقّه . كان الششارع خادعاً : صفّان من منازل كبيرة عادية، بناؤها مؤلَّفُ من الآجر الأحمر الفيكتوري ومن النوافذ ذات المقصلة التي تشُاهَلُ في كل شمال لندن، صعودآ نحو كريكلوود مثل سرب من اللا التماثيل الصغيرة الصن
 لا يميّزها بعضها عن بعض سوى ألوان الأبواب والنوا والنوافذ الصغيرة . وكان سياج يرتفع، في آخر الشارع، عند الزاوية. وخلفه، ونـا كنت
 وحدها بعض التُزَز الزجاجية، والتي يبدو أنها أقيمت اعتباطاً من دون تخطيط، كانت تشير إلى أن الأمر يتعلق فعلاً بيـتِ وليس بضر بضرب من حافظة ورقِ ضخمة .
- أواه، يتعجّب سايمن بارتياب. هل هذا هو هو البيت حقيقة؟ - أجل، هذا هو البيت، يجيب الوكيل العقاري بحماس بـر وَنْ

فولغيت ستريت( (1)
شارع فولغيت، رقم واحد. (المترجم)

يجرّنا إلى الجانب، حيث يظهر بابٌ تقريباً لا مرئيّ في الجدار .

 الباب فينفتح - من يعيش هنا؟ أسأل.

- لا أحد حالياً .

ينزاح جانباً ليُفسح لنا الطريق .

- إذاً، لِمَ البابِ ليس مقفلاً بالمفتاح؟ أقول بعصبية، دون أن

أتقدّم
يبتسم الوكيل بنوع من الاعتزاز .

- كان الباب مقفلاً . أملكُ مفتاحاً رقميّاً في هاتفي الذكي
 "مسغول") . ثم يصير كل شيء أوتوماتيكياً : لواقط البيت تتعرّف إلى الى الشيفرة وتسـمح لي بالدخول . وإذا كنت أحمـل سواراً رقميّاً فلن أحتاج حتى إلى هاتفي .
 في اندهاش . أكاد أنفجر ضحكاً أمام ردٌ فعله. ففكرة العيش في في بيت الـي
 المولع بالآلات، مثل أن تجمع له كل هدايا عيد الميلاد في هدية واحدة.
ألجُ ردهةً صغيرة، تكاد تكون في حجم خزانة. لا تلا تسع اثنين
 يدعوني لذلك.
وهذه المرة، أنا التي تعجّبتُ: أواه. هذا مئر حقِّاً. نوافذ هائلة

مشُرفة على حديقة صغيرة وسور عالٍ من الحجر تُغرقُ الداخلَ بالضوء. ليس كبيراً، بيد أنه يبدو رحيباً . الجدران ون وان والأبواب
 جدار الإحسـاسَ بأن تلك الـجدران تطفو فوق الأرض . وكل شـيء

 قشديّ اللون، لكن لا شيء غير ذلك، لا شيء يَعْلَقُ بالنظر . لا أبواب، ولا خزانات، ولا صور، ولا إلا
 كهربائي. وإن يكن هذا البيتُ لا يبدو مهجوراًّ أو غير مسكوني الا فلا وجود لأي فوضى .
 ألاحظ حينئذ أنني لا أسـمع أيَّ صـوت قادم مـن الخارج تماماً ضجيج العمق الحاضر دوماً في لندن، ذاك الك الخليط من أصو أصوات حركة النقل، والأعمال، وأبواق السيارات. - أجل، هي الكلمة ذاتها التي يستعملها الناس في الـي الغاري الغالب، يلاحظ الوكيل العقاري. آسف للعب دور المزعج، ولكن المـي المالك الك يلحُ في أن نخلع أحذيتنا . إذاً، إذا تفضلتما . . .

 هذا البيت، وعريه، وتجرّده قد امتصّ كلَّ ثرثرته .

الآن: جين
(اهذا جميل"، أقول. المنزل، في داخله، مصفّى ومكتملٌ مثّل رواق معرض فني. "ليس هناك كلمة أخرى" . (أليس كذلك؟") تؤكِّد كاميلا . تلوي عنقها لتنظر إلى الجدران الن
 والتي ترتفع نحو الفراغ تحت السقف . نصـل إلى الطابق الـعلوي
 جدارِ جُرفِ: درجات من حجر خالص، تطْ تطفو في الفراغُ، من دون
 الانبهار . في المرة الأخيرة، كنت رفقة مجموعة منر طلا طلبة الهندسة.

 محترمين. ليس الأمر كما لو كنت تملكين مسكناً تاريخيّاً، يغزوه سيّاحٌ يلقون بعلكاتهم فوق سجّادك " . ("من يسكن هنا؟"). (الا أحد. البيت غير مسكون منذ ما يقارب العام"). ألقي نظرة على الحُحرة اللمحاذية، إذا أمكن استعمال كلمة
"احجرة"ل للإشـارة إلى فضاء فارغ ليس به مدخل باب، ولا حتى


 لا أثر لغبار . (ومن يقوم بأشغال البيت؟")
 هذا أحد الشُروط: يجب الاحتفاظ بهم . يهتمّون أيضاً بالحديقةً) .
 كلمة حديقة تبدو غير مناسبة. فضاء مغلق من حوالي سبعة ألما أمتار على خمسة، مبلَّطُ بنفس حجر أرضية البيت. ويستند إلى جدار العمقى،
 ملعب الغولف. لا وجود لورود. في الحقيقة، باستثناء بقعة العشب

 وعندما ألتفتُ إلى الداخل ، أقول لنفسي إن هذا الماديا المكان لا
 حضور إنساني، وسيصبح الأمر رائعاً، مثل بيت في مـجلة الألة ديكور لأول مرة منذ أمد طويل، أشعر بدبيب الإثارة. أيبتسم لي الحيُّ
أخيرآ؟

 أقصد أحد أبسط الشُروط. هل تعلمين ما معنى فقرة شرطية؟". . أنفي بحر كة من رأسي (إنها شرط قانوني واقع بصورة دائمة على ملكية. لا يمكن

حـفه، حتى إن بيع البـيـُ. يـتــلق الأمر، عـمومـاً، بـحقوق

 فقرات شرطية، لا يمكن لا التفاوض بشأنها ولا تغينيرها ـا إنه عَّد مُملزمُ بُمكل كبيريا، ، (اعمَّ نتكلم بالضبط؟ه هـ
(ابإيجاز، يتعلق الأمر بقائمة الأشياء التي يجب القيام بام بها أو
 أي تغيير بأي شكل من الأشكال من دون اتفاق مسبق . لا سجّاد ولا لا
 الا كُتُب؟ أمر سخيف! ل،
(اممنوع غرس أي شيء في الحديقة . لا سُتُر . . .". . "وكيف نحتمي من الضوء من دون سُتُبها . (النوافذ ذات حساسية ضوئية . تُظلمُ بِاظظلام السماءها .

 فقرة في المجموع. لكن الفقرة الأخيرة هي التي تطرح مشكلال٪". .

الأمس: إيما

- . . . غير مسموح بإضاءات أخرى غير تلك الـموجودة من قبل، يعلن الوكيل العقاري. لا حبل غسيل . لا سلة مهمهاتوت التدخين مـنوع. لا محامل كؤوس، ولا غطاء مـائدة. لا وسائد، ولا تحف، ولا أثاث مُعَدّ للتجميع . . - هذا جنون، يقول سايمن. بأيٍّ حقّ؟ تطلّبَ منه الأمرُ أسابيع ليتمكن من تركيب قطع أثاث ايكيا في شقتنا الحالية؛ والنتيجة أنه ينظر إليها بفخر كأنه صنعها بنغسه بعـه بع قطعها من جذع شجرة.
 العقاري وهو يهزُّ كتفيه .
أرفع عينَي نحو السقف . وأستفسر : - والأضواء، كيف نشعلها؟
- ليس هناك ما تفعلانه، يشُرحُ لنا . تو جد لواقط حركة تعمل بالموجات فوق صوتية. وهي مرتبطة بِمكشاف يقوم بتكييف الإضاءة وفق كمية الضوء الوارد من الخارج. إنها التقنية نفسها التي تشُعل أخواء سيارتك في الليل. . ثمr، تختارين الأجواء التي ترغبين فيها

انطلاقاً من التطبيق. عملية، أو مريحة، أو بهيجة. . . إلخ. بل تضيف أشعة فوق بنفسجية في الشتاء لـمقاومة الاكتئاب. أسلوب العلاج الضوئي، كما يُقال.

المفروض من لدن المهندس، لم يعد فجأة مشكلاً بالنسبة إليه.



 الكهرباءً للشبكة الوطنية. لن تؤدّيا بعد الآن فواتير الوقود. يكاد يصير الموقف فاحشاً بالنسبة إلى سايمن الذي الـي صار يسبح

وسط رغباته. - والأمن؟ أسألُ بحزم .

- كل شيء موصول بالنظام ذاته، يجيب الوكيل العقاري. لا ولا تريانه، ولكن يوجد إنذار ضدّ الاقتحام فوق الجدار الخارجي

 شخصاً غريباً، سيطلب منكما أن تسمحا بوجوده .
- إيما ! يخاطبني سايمن . يجب أن تشاهدي هذا الـوا الیطبخ.


 صنبور ماء: أنبوب من فولاذ رقيق يتجاوز الحـجر . ويشبر تتجويفٌ خفيفُ أسفله إلى أن الأمر يمكن أن يتعلق بحوض

الآخر من المنضـدة تصطت أربعة ثقوب صغيرة. يُمرُرُ الوكيل العقاري يده فوق واحد منها . وفي الحال تنبعث شعلة نار مُحدِيَّةً صفيراً .

- ها هو المطبخ! يقول بإعجاب. بل إن المهندس يُشضٌّلُ عبارة "غرنة طعام" على كلمة مطبخ. يبتسم ليبِيّن أنه يعي جيداً غباء الفكرة
وعندما أتفحّص الأمرَ عن قرب، ألاحظ أن بعض صفائح الجدران تفصل بينها أخحاديد رقيقة . أضغط على إنـيا إحداهـا فينفتح
 - سأريكما الطابق العلوي، يعلن الوكيل العفاري
 من دون أي حماية.
- خطير جدّاً بالنسبة إلى الأطفال بالطبع، يحذّرنا وهو يتقدم أمامنا . انتبها حيث تضعان أقدامكما . - مهلاَ، دعني أخمِّنُ، يعول سايمنـ، . الدرابزين والحواجز ممنوعة بدورها؟ - مثلها مثل الحيوانات المنزلية، يضيف الوكيل


 الطابق السفلي نوعاً من جوّ المسرح والعيادة، هنا، يمنح انطباعاً بهدوء، يكاد يكون دافئاًّ .
- كأننا أمام زنزانة سجن من أجل شـخصـيـات مهـمة، يعلِّقُ
- مـُــما كنـتُ أقول لكـمـا، إنه لا يُعـجِبُ الـجميعَ، يـجيب الوكيل . لكن بالنسبة إلى الشُخص المناسب
يضغط سايمن على الجدار قرب السرير فتتحرك صفيحة أخرى،
فتظهر خزانة. لا تتسع سوى لدزينة من البدلات الـات
- أحد الشروط دقيق : مــنـوعُ تركُ أيّ شيء كـئ كان مرميـاً فوق

الأرض، في أي لحظة، يضيف الوكيل العقاري.
يعقد سايمن حاجبيه.

- من سيعلم بذلك؟
 تُحترم قاعدة من القواعد، يتوجّب على شُركة النظافة أن تُخبر الوكالة بذلك
- هـذا غير مقبول، يـقول سـايـمن. سأشـعر كأني أعود إلى
 متسخاً مرمياً فوق الأرض



 يسودان فيه. هنا ، لا يمكن أن يصيبك أيُّ شرّ . أِ
- أجد هذا رانعاً، صراحة، يستأنف سايمن. ولولا ولا وجود كل هذه القواعد، لكان الأمر بالتأكيد مناسباً لنا . لكننا من الصنف الفوضوي. في حجرتنا، جهة إيما مثل فيلم بعد انفجار القنبلة
- في هذه الحالة . . . يقول الوكيل وهو يهزُّ رأسه.
- أنا ، يعجبني. أقول باندفاع. - حقّاً؟ يندهش سايمن .
- ليس مألوفاً، ولكن هـلـ . . يبدو الأمر منطقياً، أليس كذلك؟
 يعيش الناسُ فيه بشُكل لائق، وفق الروح التي تصوّرتَهُ بها • وإلّا ،
 ولو في المـجلات. يمكننا أن نكون منظَّمين، أليس كذلك، إذا رانـوا كان هذا هو الثـمن الذي يجب دفعه للعيش في مئل هذا الدكان؟
 - يعجبك أنت أيضاً؟ - إذا أعجبكِ، فأنا أهواه ان اله - لا ، بصراحة؟ سيكون تغييراً جسيماً . لا أريد أن نُقبِلْ عليه إذا لم تكن ترغب في ذلك حقيقة . يراقبنا الوكيل العقاري، مستغرباً التحوّل الذي آلَ إليه نقاشُنا .
 ذهني، ويفكّر سايمن، ثم ينتهي إلى أن يوافق انق ويقول نعم .
 نعثر عليه. وإذا كنا نريد أن نصنع بداية جديدة . . . من الأحسن أن نقوم بذلك بفخامة، خير من شقة صغيرة عادية ذات حجرتين، أليس كذلك؟
يلتفتُ إلى الوكيل العقاري: - كيف ستسير الأمور الآن إذاً؟ - آه، يقول الوكيل . هذا هو الجزء الحسّاس .


## الآن: جين

(يقتضي الشُرطُ الأخير أن. . . ماذا؟؟ .
(اعلى الرغم من جميع الإكراهات، ستندهشين لعدد الأشخاص الاص



المكتري" .
(شخصياً، تريد أن تقول؟" .

ملء استمارة طويلة . وبطبيعة الحال يجب أن توقِّعي وثيقة تؤكد أند أنكِ قرأتِ القواعدَ وفهـتها . إذا ما تجاوزتِ هـذه المرحلة، ستُستدعين
 العالم. في السنوات الأخيرة، كان في اليابان، لأنه كان يبني ناطحة
 الأحيان لا بـجد وقتاً لإجراء مقابلة : برسل إلينا بريداً إلكترونياً لُِعلِمنا أن الطلب قد رُفِض . دون أن يُقدّم تفسيرات" . "أي صنف من الأنـخاص يقبل؟؟" .
تهزُّ كاميلا كتفيها . "احتى نحن، في الوكالة، لم نستخلص صنفاً

محدداً . طلبة الهندسة مقصيون بداهة . وليس من الضروري أن يكون المرء قد عاش في مكان شبيه بهذا . بل إني قد أرى في ذلك عائقاً . أما باستثناء هذا، لا أعلم شيئاً أكثر منك"، . أنظر حولي. لو بنيتُ هذا البيت، أيٌّ صنف من اعن الأشُخاص سأنتقيه ليعيش فيه؟ بأيّ معايير سأقوَيُمُ طلباً صادراً عن مكترِ محتمَلِّ "الأمانة)" أقول.
"(عفوآ؟")، تقول كاميلا وهي تنظر إليّ باندهاش . (اما يثيرني في هذا البيت ليس قيمته الجمالية، بل العني العناية التي


 إنها كلمة رنّانة، لكنه يملك استقامة. وأعتقد أن هذا الرجل عن أشخاص مستعدّين للعيش هنا بالاستقامة ذاتها" . اأجل، قد تكونين على حقّ"، ،تقول كاميـلا (لهـجتها تفضح


 بين الإيـجابيات والسلبيـات. ومن ثـمَّ أتفاجاً قليلاً وأنـا أسمعـني أجيبُ : "أجل . بكل تأكيد" . (اطيب" . لا تبدو كاميلا مندهشـة : من ذا الذي لن يرغب فـ في في العيش في بيت مماثل؟ (هيّا معي إلى الوكالة، سأجدُ لك استمارة") .

## الأمس: إيما

1. ضعي قائمةً بِمبيع الأنباء التي ترينَ أنها لا يمكن الاستغناء

عنها

آخذُ قلمي، ثم أضعه. أن أضعَ قائمةً بجميع الأنياء التي







 الذوق وغير ملائمة داخل ديكور وَنْ فولغيت ستريت ألـنـ

 ذلك أبداً . لكن، عندما يوحي لي السؤالُ بأن لا شيء من كل ذلك

ذو أممية حقيقية، أتفاجأ بتساؤلي إن لم يكن باستطاعتي أن أتخلّص




 الحقيقة، لا أعبأ بذلك. أرغبُ في تغيير ما أنا -ما نـا نحن- عليه، وأعلم أني لن أستطع ذلك من دون مساعدة . خصوصاً ما نحن




 وتبادلنا رقمَي هاتفينا. وبعد ذلك، في وينا وقت متأنّا ونّر من المساء،







 حيث يكاد يُعتبر التزامُ المرء بحبيبة دائمة ضرباً من النتص . فالفتيات،

في ذلك الصنف من المجلات التي يكتبُ من أجلها، هنّ إما (مَدافع"








 سايمن، منذ البداية، أن أحد دوافع إعجابه بي، أني لا أشبه أشبه تلك الفتيات، وكان يقول إني nأصيلةه .






 يريدني أنا . بيد أني لم أتساءل أبداً حقيقةً إن كان ذان الك ما كا كنتُ أريده


 أقوم باختيار، فالحياة أقصر من أن نهدرها بسبب علاقة عرجاء

بلى، هذا هو الحاصل .
أواحلُ التفكير في كل هذا ، وأنا أمضغُ بعناية طرفَ قلمي إلى أن ينكسر بين أضراسي، فيملا" فمي بقطع صغيرة من البلاستيك. إنها
 الأمور التي لن أستمر في القيام بها في وَن فولغيت ستريت. فذئ فذلك
 والانضـباط علـى فوضى وجـودي . سأصيرُ شخصاً يـحدّد لنـفسه أهدافاً، ويضع لوائح، ويستمرّ في الأمور إلى آخرها .



مشروع المهندس •
وفجأة، أُدركُ ما هو الجواب الصح الصحيح

فولغيت واكتماله .

عندما أمُدُّ الاستمارة إلى سايمن، أشرح له ما صنعتُهُ، فيبادرني قائلا: : وحاجاتي إيما؟ ومجموعتي؟
(المـجموعة)" هي عدد من الأشياء غير المتجانسة من ذكريات وكالة ناسَا الفضائية التي يراكمها بعناية منذ سنوات، وأغلبا ونـيها في صناديق ورقية مصفوفة تحت السرير . أقترحُ عليه أنه بإمكانـنا أن نضعها في مخزن أثاث، وأنا موزعّعة من جهة بين الرغبة في الابتسام لأننا بصدد النقاش حول ما إذا كانت مـجموعة من التفاهات المقتناة
 أن نعيش داخل ذلك المسكن الرائع، ومن جهة أخرى بين الاستنكار

وأنا أكتشف أن سايمن قادر على أن يمنح الأسبقية لرجال نضائه علي أنا، بعد الذي حصل ليـ - كنتَ دائماً تقول إنك تريد أن تمنحهم مسكناً حقيقياً، أقول

- لم أكن أفكر في صندوق عند شركة كيوبسمارتْ، عزيزني. فأردُ عليه: ليست سوى أشياء، سايمن . والأثياء لا تهـّم، أليس كذلك؟
أنـعر بشجار جديد ينمو بيننا، الغضب المعتاد يصعد إلى السطح
 شيباً ما، ومرة أخرى، عندما يحلُّ الأوانُ، تحاولُ أْ أن تنملَّصَ . لا أقول ذلك طبعاً. هذا الغضبُ لا يُشبهني توُكّد كارول، المعالجةُ النفسية التي أذهب لرؤيتها منذ حا مادثة السطو، أن الغضب علامة جيدة . ذاكُ يعني أني لم أنهزم، أو ثيثينّا من
 الأمر بدوره يبدو أنه عادي . الأنخاص الأقرب هم الأكثر تعرّضاً .

أثات. لكن ربما هناك أشياء أخرى. .

أستـُـعر حاجتي الغريبة إلى حماية الحيّز الفارغ الرائع في
إجابتي

- لنتذف بكل شيء، أقول متضايقة. لنبدأ من الصفر . لنقل إننا نسافر في عطلة وإن شركة الطبران تفرض رسوماً على الحقائب،

اتقفنا؟؟

- اتفقنا ، يقول .

غير أني أحسُّ انْه لا يقول ذلك إلا ليُجَبُنُي الغضب. يتجه نحو

الحوض ويشرع في غسل الفناجين والصحون، المتسخة والمتراكمة،

 الفوضى. وأتجاوز الحدود. لكنني، إنمـا أريد أن أقوم بذلك لـك لهـنـا

 يصيبني الأمرُ بالجنون - أشعر أني سأتمكّنُ من الكتابة هناك، أقول. المكان هادئ تماماً . أنت تشجّعني على تأليف كتابي منذ شهور . يغمغُ بارتياب. فأستأنفُ اقتراحي : أو قد أُنشئُ مُدوَّنة

 المينيماليزم. أو شيئاً أكثر بساطة : ميسْ ميني . ألان

 عن عملي، وسأصنع منها مجلة شـهيرة عن أسلوب الحيلة الحياة. إيما ماتيوس، أميرة الأقل .

- هذا يعني أنكِ ستُغلقين المدوَّنتين الأخريين اللتين خلقتُههما من أجلكِ؟ يسأل سايمن، وأمتعضُ أمام تعريضه هذا بكوني لا أهتُمُ ألمُ بههما بـجدية. أكيد أن مدونة London Girlfriend لا تملك سوى أربعة وتمانين متابعاً، ولا تملك Chick Lit Chick سوى ثمانية

 يتبقى أربعة وئلانون.


## الآن: جين

أتصفّعُ مطبوعَ الاستمارة. بعض الأسئلة غريبٌ حقًاً . أتفهّمُ أن تُسألَ عن الأثياء الشخـصية التي ترغبُ في استصحابـيها معك وعن المعدّات التي قد ترغب في تغييرها . لكن لماذا :
23. هل أنتِ على استعداد للتضحية بنفسك من أجل إنقاذ عشرة
24. عـرباء آلاف غرياء؟؟
25. أمام أنشار ألاص بدينن، تتسرين : أ) بالحزن ب) بالتضايق؟

ألاحظ أني لم أخطئ عندما استعملتُ كلمة استقامة . تـُعِّلُ هذه




 بهيج، لكن قليل الإفادة .

أنقرُ من جديد فتبرزُ كلمتان:

## إنجازات <br> اتصال

عندما أختار "إنجازاته، تبرزُ لانحة:
ناطحة سحاب، طوكيو
عمارة مونـكفورد، لندن
مبنى جامعي وانديرير، سياتل
منزل ساحل البحر، مينورركا
كنيسة، بروج
البيت الأسود، إينفيرنيس
وَنْ فولغيت ستريت، لنـلـن
ويسمـُحُ النقرُ على كل اسـم من تلك الأسماء باكتشاف صور
تلك البنايات، من دون أي تعليق . كلّها غاية في المينيمـالـيز الـيمر.
 العالية، مثلمـا هو الأمر في وَن فولغيت ستريت. لا ولا وجود لأي" شخص في تلك الصور، بل ليس بها أي عنصر يمكن أن يشير أن إلى الـى حضور إنساني . الكنيسة وبيت ساحل البحر يمكن استبدال أحدهمـا
 يختلفان سوى في المنظر خلف النوافذ .

أذهبُ إلى ويكيبيديا .

إدوارد مونكفورد، ولد عام 1980، هـو تقني--مهنـس
 الاخخصـائي في التكنولوجيـات الجديدة ديفيد تيـيل واثنين آخرين، شركة مونكفورد. وقاموا جماعةً بالتجديد في مجال التشغيل الالكي للبيوت، والبيئات المنزلية الذكية، والتي بفضلها
 والأمر غير المعتاد أن شركة مونكفورد لا تقبل سوى طلب واحد كل مرة. والى اليوم لا يزال إنتاجهم مُقَلَّصاً بشكل مقصود. وهم يشتغلون الآن في مشرعوعهم الاكثر طموحأ: نيو أوستل، مدينة إيكولوجية تتشَيَّلُ من 10000 مسكن في

نورث كورنوول.

أُسـنـعرضُ سـريـعـاً لانْـحـَّ جـوائزهـم. تَـنـعـتُ مـجـلـةُ The مونكفورد بـا(العبقرية غير المتوقَّعَةه)، وتصفه Architectural Review
 تأثيرأ . . . رائٌ صموتٌ ، صاحبُ عمل شديد التحفّظ والعمقِ" .
أنتقلُ إلى فقرة ״احياة خاصةه .

في سنة 2006، وكان حينئذ مونكفورد لا يزال مغموراً، تزوّج من إليزابيث مـانكاري، عضو شـركة مونكفورد. رُزقا
 بيت فَنْ فولغيت ستريت (2008-2011)، وهو البيت الذي كان



تلاها من إقامة طويلة منعزلة لمونكفورد في اليابان، مصدر الآسلوب المينيمالي والمتقشَفَ الذي صنع شهرةَ الشركة وعندما عاد مونكفورد من عطلته الطويلة، تخلّْى عن تصـميمات وَنْ فولغيت ستـريت الأصلـية، والذي كان لا يزرال مجرّد ورشـة، ليعيد رسـم ذلك البيت بالكامل. وقد حصل البيت
 ستيرلِينغ الممنوحة من لنن المعهد الملكي للمهنسسين البريطانيين

أعيدُ قراءة هذا المقطع . إذاً، بدأ تارينُ هذا البيت بوفاة . بل بوفاتَين : حِدادٌ مزدوج . هل هذا هوا هو السبب الذي جعلني أشعر به أني
 إحساسي بالفقد؟
وأنظر، برَدِّ فعلِ، إلى الحقيبة الموضوعة قرب النافذة. حقيبة
مملوءة بثياب رضيع
رضيعي مات. مات رضيعي، وبعد ثلاثة أيام، وُلِد. ولا أزا ألا إلى اليوم أجدُ أنّ هذا الانقلاب في نظام الأشياء أشدُّ إيلاماً من كلِ ما عداه.

كان الدكتور غيفورد، المتحخصّص في التوليد، وعلى الرغم من

 المستشفى ألّا يقترح طريقةً العملية القيصرية في حالة الة موت الـوت الجنين قبيل الولادة، بسبب أخطار التعفّن وتعقيدات أخرى، بالإضافة إلى كون القيصرية عملية جراحية كبرى. اتتراح - تلك هي الكلمة التي

كانوا يستعملونها، كأن وضعَ رضيع بواسطة عملية قيصرية، ولو أنه ميّت، هو هدية من نوع ما، سلة فواكه في فندقَ . غير أنهم سيُحَفِّزون الولادةً، قال لي موضّحاً، وسيسهرون على على أن يكون الأمر أسرع ما يمكن وأقلّ إيلاماً
أما أنا فكنتُ أفكر : لا أريدُ أن يكون الأمر غير مؤلم . أريد أن
 باندهاش أتساءل إن كان الدكتور لديه أطفالـ وا وقرّرتُ أنْ أُجل، لأن


 مثّل موت قُبيل الولادة، وربما مُحْزن . ثم تُقدّمُ له ابنتُهُ رسماً أنجزته في المدرسة، ويقبّلُّها ويهنيّها .
كنتُ أحدُسُ، من الوجوه المقفلة والمتوترة، التي كان يُبديها


 سوى شعور قاهر بالفشل يصيبني بالشُلل . وبينما كانوا يثّبٌّون الحقنةَ


 كلمة أخرى غريبة عندما نفكر في الأمر . هل سأكون أُمّاً، بالمعـنى
 سأصبحه؟ وقد سبق أن سمعتُهم يقولون ما بعد الوضع بدل بـل ما بعد الولادة

طرح عليَ آحُمُم سؤالاَ حول الأب فحرّكتُ رأسي بالنفي.





 أشدّ إتعاباً من عناية بالجسد أو من تدليكِ مُنعشُ ، وليست عملئية








 أصرُُ وأَنُدُ عضهلاتي، وإن كانت المولُّدة تقول لي إن الوتـ لا لا يزال مبكرآ جدَّاً.
لكن بعد أن خرج الرضيع إلى الحياة، أو إلى الموت، لا لا


 وهادئة، أخذتُها بين ذراعَيّ وأنا أهدلُ مثلما تفعل كلُّ امَّ كانت

تفوح منها رائحةُ المخاط، والسائل العضوي، والبشرة الجديدة والناعمة. وكانت تبضتُها الصغيرة الدافئة مقغلة حول إصبعي، مثل إصبع أي" رضيع. وكنتُ أشعر . . . بالفرح.





 القوالبَ، بدت كأنها إنجازات مدرسة روض أطفال . جبسٌ وريّ ورديّ للككِّن، أزرق للقدمين. في تلك اللحظة بالذات أدرا أدركتُ أنه لن تكون
 للمدارس، ولا بدلة صغرت قبل الأوان. لم أكن قد فقدتُ رضيعاً فحسب. نقدتُ طفلة، ومراهِةَة، وامرأة أهِ
كانت القدمان، وجميع بقية الجسم قد صار الآن بارداً . وبينما كنتُ أنظّفُ قطع الجبس الأخيرة فوق القدمَين، في حوض الغئِ الغسل
 ولو للحظات تصبرة. حدجتني بنظرة رانـئ رافضة وأجابتني أن أن الأمر

 كنتُ جاهزة.
وبعد ذلك، أحسستُ وأنا أنظر إلى السماء الرمادية من خلال
 الشـديد مكانه لفتور جديد. وعندما وندا كان أصدقائي يتحدئون عن

خسارتي بنغمة شديدة التأثُّرُ والمواساة، كنت أُدركُ بالطبع ما يعنيه كلامهمم، لكن تلك الكلمة كانت تبدو لـن

 قد خسرتُ. اكتشفتُ أن الحزن لا يختلف كثيرأ عن الهزيمة

 جنيف، علاقة جرَت في غُرف الفنادق ومطاعم وظيفية، بلا فلا ذوق، قبل ظهور الغثيان الصباحي والوعي -الفظيع، في البداية- بأننا لم


 البطيء لشعور مختلف، فكرة أن الوقت ربما كان ملائماً على الرغم





عند عودتي

وقد أبدى رؤسائي في العمل التفهّم نفسه عندما أخبرتُ تُهم أني

 نفسي وحيدة في شقة كانت قد أُعِدّت لاستقبال طفل : مهُّ من من نوع كوستر، والعربة الرفيعة، وفوق جدران الحجرة، طُلِيَ الإفريزُ يدوياً،

برسوم شـخصيات من السيرك . قضيتُ الشـهر الأول أسحبُ مني حليبَ الأمٌ وأرميه في الحوض
حاولت البيروقراطيةُ أن تكون مواسية، دون أن أن تنجح في ذلك
 الذي يولد ميتاً . يتوجّب على انى امرأة في وضعيتي أن أن تذهب لتُ الُخبِرَ





قبلتُ حصصَ العلاج النفسي التي اتتُرِحت عليّ، غير أني في أعماقي، كنتُ أعرفُ أن ذلك لن يغيِّر من الأمر شيناًّا . كان عليّ أن



 لهنّ حقوت مثلهنّ مثل أي موظف آخر )، قدّمتُ استقالتي والتحقتُ
 البحث حول وفيآت الأجنّة . وكان ذلك يـعني أني لـم أعد أملكُ الإمكانات التي تسمح لي بالاستمرار في العيش في شـقتي، غير أني
 من المهد ومن ورق الطلاء على جدلى عدار غرفة الطفل، سيكون دائمـا البيت حيث إيزابيل غير موجودة.

## الأمس: إيما

## أيقظني شيءّ ما .

أُدرِكُ في الحال أن الأمر لا يتعلق بسكارى أمام محل كباب،
 معتادة على تلك المظاهر الصوتية، ولـم أعد أنتبه إليها تقريباً . أرفع رأسي وأصغي. صوتٌ مخنوقٌ، ثم آخر . شخرصُ ما يتنقّلُ داخل شقِّتا .
حدثت مجموعة من عمليات السطو في شارعنا مؤخّراً، وأشعر






 أبواب السيارات أمام محل الكباب . آخذُ هـاتفي . نظاراتي ليست ألـي معي، لكنتي أرى أن الساعة أمام $2: 41$ ليلاّ.

يتـقـدم سـايـمن في الـمــرّ، ولا يــذكر، مـن شـدّة سـكره، أن الأرضية تصرُّ أمام باب الحمّام .

- طيب، أقول له. أنا لستُ نائمة.

تتوقف خططاهُ أمام البابِ. وأضيف، لأظهِرَ له أني غاضبة :
أعرف أنك سكران.

أصواتٌ مبهمة. همسات.
أستنتج آنه اقد استصسحب معه شـخصاً إلى البيت. زميلٌ، سكران هو أيضاً، أفلتَ القطارَ الأخيرَ ليرجع إلى ضا إلى احيته . أمرّ يثير
 برنامـجي أن أعدَّ الفطور لشـخصَـين مـخمـورَينـ . لكـنـني أعلــم أن
 سيدعوني حبيبتي أو حلوتي، وسيشرح لصاحبه كيف أني كدنُ أنـو أن أصبح عارضة أزياء. أليس أكثر الرجال حظّا؟؟ وسأنتهي إلى التسليم

 سيُخر جان لعبة إكس بوكس . غير أن الخطوات لا تبتعد .
 مظهر مقبول أمام زميل- وأفتح الباب. أنا أقلُّ سرعة من النـخص الذي يرتدي الأسود، ويضع قناعاً على وجهه، ويوجد في الجهة الأخرى ويضرب الجّ الباب بكتفه، فيرمي



سگِينه، عندما يرفعه، بفعل ضوء المطبخ. سكين صغير، صغير جدّاً، في حجم قلم تقريباً . يُبرِزُ القناعُ الْصـوفيُّ الأسودُ عينيه. . وتجحجظان عندما يراني
 صاح، يقول الرجلُ الثاني. أحدهـما أبيض، والينا والآخر أسود، لكنهـمـا كليهما يتحدثان بلهجة أحياء السّود .

- ارتح يا صاحبي، يقول الأول. هذه قنبلة، أليس كذلك؟ يرفع السكين أكثر، قريباً من وجهي. أعطني هاتفك، يا عاهر الاهرة. أتجمّدُ .
 سآحذُ هاتفي، غير أني في الحقيقة، لديّ سكينٌ أنا أيضاً، سكين






 لأهجم على شريكه .
 الخسيس . أُغمِدُ السكينَ في فمه، بسهولة كأنني أخع رسالة في صندوق البريد.

تم يمّحي كلُ شيء فجأة وأستيقُُ وأنا أصرخ.

- أمرٌ طبيعي، تقول كارول وهي تهنُّ رأسها . طبيعي جدّاً . بل

إن هذا علامة جيدة .
أرتعشُ، على الرغم من الهدوء الذي يعمُّ القاعة حيث تستقبل كارول مرضـاهـا . وغير بعيد، في الخارج، يُقِلُمُ أحدهم العشبَ

بالجزّازة.

- علامة جيدة؟ أقول، باندهاش

تقريباً أي شيء في الحقيقة، كأنها تريد أن تُبِيٌنَ لي أنها لا تا تجيبُ



 مهنتها، لكن بكل صراحة، اُُفضّلُ أن يقبضوا على الأوغار الُواد، بدل أن

يوزّعوا بطاقات زيارة الطبيبة النفسية



 شديدة النقاء، لكنتي أستحق أن أنعل ما أشاء مقابل الخمسرين جنيا جنيها

 إنني كنتُ خرقاء لأنني لم أحتظ بسكين قرب سريري؟

- أجل، هذا تأويل ممكن، إيما . تقول بإقرار . لكن يبدو لي أنه ليس مفيداً جدّاً . إن الأشـخاص الذين يقعون ضـرية اعتداء ينسبون دائماً الخطأ إلى أنفسهم بدل أن يتّهموا من اعتدى عليهم • مع أنه هو من خالف القانون، وليس أنتِّ. أنصتي إليّ، تضيف قائلة، لا تهمّني ظروفُ هذه المأساة بقدر ما تهمني سيرورة الشفاء. ومن الـن هذا المنظور، فهـذه مرحلة مهـمة. في كورابيسك الأخيرة، بدأتِ تردّين، وهذا يعني أنك صرتِ تتّهمين المعتدين عليك، ولا تتهمين نفسك. ترفضين أن تتقبّلي دورَ الضحية . - غير أني فعلاُ ضحيتهمـا، أقول. لا شنيء يستطيع أن يُغير هذا.
- أني؟ تكرر كارول. أو كنتُ؟ وبعد فترة توقّف دالّة - (فضاء علاجي"، مثلمـا تقول أحياناً، طريقة بليدة لنعت ما ليس سـوى صمت-، تسـأل برقّة : وسـايــن؟ كيف تسير الأمور معه؟ - بصعوبة وأدركُ أن هذه الإجابة يمـكن أن تؤوَّل بطريقتَبن متباينتَـِن، ، فأضيفُ :
- يفعل ما يستطيع. يُقدُّمُ الكثير من فناجين الشاي والكثير عن اللطف. كأنه يشعر بالذنب لأنه لم يكن حاضراً . يعتقد، على ما ما يبدو، أنه كان يستطيع أن يُشُبعهـم ضـرباً كليهـمـا وأن يسلّمـهـمـا
 ليعرفا شـفرة البطاقة البنكية. - الـمجتـمع، تقول كارول، يــنـحنا . . . رؤـية حول مـا هي

الفحولة، يا إيما . وعندما تتزعزع هذه الأخيرة، يمكن لأي رجل أن يشعر أنه مهَّدّ وضائُ .
وهذه المرة، يدوم الصميُ دقيقة كاملة. - تستطيعين الأكل؟

ومن دون سبب ظاهر، اعترفتُ لكارول أنني عانيتُ في السابق





 حوض الغسيل لأوهِمَ سايمن أنني أكلتُ، ولا أنـي أنـي أُكرهُ نفسي على ألى ألى القيء عندما نعود إلى البيت بعد عشاء في مكان ما ما . تظلُ ألجّ أجزاء معيّنة من حياتي محظورة، لا تُقتَتَم . وفي الحقيقة، هنا فـا أحد أحد الأمور التي



ذلك الاهتمام يصيبني بالجنون .

 لدينا الخيار بين المواجهة أو الهروب، أليس كذلك؟ ألـا أنا ألـا لم أختر لا هذا ولا ذاك . لم أفعل أيَّ شيء ألـئ

على صدري، كأني أخنقُ ذينك الوغدين الحقيرين . - لقد فعلتِ شيئاً، تقول كارول. فعلتِ النعامة . وهذا أمرّ

شرعيٌّ تماماً. مثلما هو الأمر عند الأرانب البرية والأرانب: الأرانبُ



 - أيّ أمر؟ أرجو ألاّ يكون التنويم المغناطيسي. لقد قلتُ لكِ إني لا أريد ذلك. تهنّ رُّ رأسها بالنفي - إنه علاجُ يُدعى EMDR

 تقومين في ذمنك باستعادة تجربتك الصـادمة . المئك أريد منك أن أن تتابعي أصابعي بعينَك في الوقت نفسه . - وما فائدة ذلك؟

- في الحقيقة، لا نعلـُم بالتدقيق كيف يعمل علاجُ EMDR. لكن يبدو أن هذه التقنبة تساعدك على ملى مواجهة ما ما وقع، وعلى أن
 يتذكر تفاصيل واقعة. هل أنت مستعدة للتجربة؟
- أجل، أقول وأنا أهز كتَيَيّ .

تدنع كارول الأريكة لتدنـو منـي، لا تفصـلنـا سوى عشـرة ستتيمترات، وترفع إصبعَين. - ركّزي على صورةٍ من البدايات الأولى لعملية السطو . صورة

Eye Movement Desensitization and Retraining.
إزالة حساسية حركة العين والترويض . (المتر جم)

ثابتة في هذه اللحظة . مثُلما يحدث عندما تضغطين على زرٍ (وقف"] عند مشاهدة فيلم . تُتحرّكُ إصبعَيها من اليمين إلى اليسار . وأطيعُ، فأتابعهـمـا

بنظري

- نعمّ، هذا جيد، إيما. الآن، دعي الفيلم يتقدّم. تذكَّري ما
شعرتِ به .

في البداية، أجلُ صعوبة في التركيز ، لكن عندما أعتاد حركات
إصبعَيها، أتمكّنُ من استعراضو، ذهنيّاًّ، فيلم تلك الليلة فيلة صوتٌ مكتومُ في الصالة .

خطوات.
همسات.
أخرج من الفراش
دفعُ الباب بضربة كتف. السكين أمام وجهي. . .
 نَفَسان، ثلاثة أنفاس . أخرج من الفراش . . .


 إليّ بإصبعه .
إنها نحيفة جدّاً . ما الذي يمكن أن تفعله؟ - تنفّسي، إيما . تنفّسي

يضغطُ بسكينه على حنجرتي. إذا تحرّكت، نُقطِعُها . - لا، أقول بعنف، مذعورة. لا أستطيع. آسفة. تعود كاركي إلى الجلوس في عمق أريكتها .

- كان الأمر جيداً، إيما . برافو. أستمر في التنفّس بعمق، وأحاول أن أسترجع هدونئي. أعرف، الْ الْ بفضل تجربتي من الحصص السالفة، أن كسر الصـمت الآن بعود إليّ. بيد أنني لا أريد أن أستمر في الحديث عن الـو حادث السّطو . - قد نكون عثرنا على مسكن جديد، أقول.
- آه حقّأ؟

تحتفظ كارول بنغمة محايدة، كدأبها . - تقع شقة سايمن في شارع رهبب. حتى قبل أن أساهـم في ارتفاع إحصائيات الجريمة. الآن، أراهنُ أن الجيران يكرهونني : لا بلَّ أنني قد خفَّضتُ خمسة في المئة من قيمة ممتلكاتهم العقارية. آ آخذُ في مصّ كمّ سترتي . عادة قديمة يبدو أنها عاودتني . ألما - أعرفُ، أقول، تغييرُ السكن، هو استسلام. لكنتي لا أستطيع


 وحدَكِ، إيما . تُم إني لا أعتقد أن تغيير الـمسكن استسلامُم . على العكس تماماً . تلك علامة على أنكِ استرجعتِ قدرتكِ على اتْلِاذ انِّ القرارات. تستعيدين التحگّم . أعرف أن الأمر صعبٌ الآن . لكن الناس يتجاوزون هذا النوع من الصدمة. غير أن الأمر يحتاج الـي

وتت ويجب أن تقبلي بذلك.
تلقي نظرة على ساعة الحانط . - عملٌ ممتاز، إيما . نلتقي الأسبوع المقبل في الساعة نفسها؟

## الآن: جين

30 ـ أيٌ صينة من مذه الصيغ تصنُ انضل من غيرها آخر علاتاتكِ الحميمة؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ○ علاقة صداقة أكثر من حبّ } \\
& \text { ○ مسترخية ومريحة } \\
& \text { O مؤرة وتوية } \\
& \text { ج جامحة وقاسية } \\
& \text { ○ رائعة، لكن تصيرة }
\end{aligned}
$$

تزداد أسئلةُ استمـارة الترشُّح غرابة . أحاول، في البداية، أن أنحصها بدقة، لكن عددها كبير بحيث أجدني في النهاية أجيبُ تقريباً
 تُطلبُ مني ثالا صور حديثة. أنتقي صورة فوريةً التُقِطت أثناء حفل زفاف إحدى صديقاتي، وصورة "اسيلفي" لي رفقة مِيَّا ونحن نتسلقُ سنودونيا(1)، منذ سنوات قليلة، وصورة أكثر جدّية، كينتُ قد
منطقة جبلية في بلاد الغال. . (الهترجم)

عملتُ على التقاطها من أجل العمل . وها قد انتهى الأمر . أُحرُرُ


 إعادة كتابة هذه السطور القليلة مرات عديدة قبل ألن تنال النال رضاي الوا وعلى الرغم من أن الوكيلة العقارية قالت لي ألآ أبنيَ آمالاً كبيرة، لأن غالبية المرشحين لا يتجاوزون هذه المريلـي المرحلة، لكنني أذهبُ للنوم يغمرني الأمل . انطلاقة جديدة. وبينينما أغورُ فين في النوم، تتسرّبُ كلمةٌ أخرى إلى عقلي. ولادة من جديد.

# 2. عندما أشتغل على أمر ما لا أستطيع أن أسترخي ما لم أحصل على نتيجة كاملة .  

## الأمس: إيما




 على الأقل أن يُخبروننا بأن الاختيار لم يقع علينا . . . عندئذ وصلت
 الموضوع: اوَنْ فولغيت ستريت") . لا أترك لي مهلة للقلق . أفتحها حالاً.

المرجو منكم الحضور لإجراء مقابلة غداً الثلاثاء 16
 مونكفورد.

هذا كل شيء. لا عنوان، ولا تناصيل، ولا يُقالُ لنا إن كنّا

 من سيستقبلنا . ها نحن قد تخطّينا جميع العقبات، سوى الأخيرة.

تسغلُ شركة مونكفورد الطابق الأخير من بناية عصرية في

 والفولاذ، المكعَّبة، في سكوير ميل، حيث تقع على أطراف سان سان
 عندما يُظظر إليها من الأسفل، أكثر غرابة. لا يوجد في البهو مكتب استقبال، بل مجرّد جدار طويل من حجر شاحب، تخترقه فتحتان
 البشر تنغمر فيهما وتطلع منهما. جميعهم، رجالاً الًا ونساء، يظهر أنهم يرتدون بدلات سوداء نفيسة فوق قمصان مفتوحة العنق .


$$
\begin{aligned}
& \text { مونكفورد. أتريدان الدخول؟ } \\
& \text { أضغطُ على "قبول" . }
\end{aligned}
$$

 ثالاثة وأن تصعدا اللى الطابق الرابع عشر . لا أعرف بتاتآ كيف تمكّنت العـمـارةُ من التعرّف إلينا . ربـما كانت الرسالة الإلكترونية مصحوبة ببرنامج خفيّ . سايمن على الـي دراية

 الديكور، الباهظ والمتبجّح
لا أحد غيرنا ينتظر أمام المصعد سوى رجل مظهرهُ ألكر أكر نشازأ

 كتّان. ألقي نظرة على قدميه وألاحظ أنه لا ينتعل سوى جوربيَن !

يأكلُ قطعة حلوى بصوت مسموع. وعندما ينفتح بابُ المصعد، يتسللُ !لى الداخل ويذهب للاستقرار في آخره .
 هذا المصعد لا يوصِلُ إلّا إلى الطابق الذي بُريّ وِيجَ عليه أثناء الصعود، والذي يجري بسلاسة لا نشعر معها بأي حركة،


 وتظهر بُقعةُ جلدِ فُويق الحزام .
 - لا شيء، أقول وأنا أستدير نحوه، مولّية ظهري لهنا الـيا الشخص الغريب، وأنا أعيد حشو قميصي في السروال، بتكتّم.
 - لسـتُ أدري، أقول . في الحقيقة، لـم أغيِّر رأيي، لكني لا لا لا لا لـي أريد أن يعتقد سايمن أني لا أقبل النقاش
 أكل تطعة الحلوى بالشوكولاتة . - موعد الفرجة، يقول سايمن متطلٌّعاً حوله .







أسود ضيّةاً، قامتَها لتغادر أريكةٌ جلدية حيث كانت تنقر فوق آيباد.


إدوارد بعد قليل .
يبدو أنها لا تتواصل إلا عبر لوحتها، لأنها، بعد صمبِ دامَ

 الباب شـديد الثُققل، لكنه دقيق التوازن . في الطرف الآخر، يـر يـوم
 كبيرة الحجم، تكاد تضيقُ عنها مساحةُ الطاولة. وعندما ولـوا ألقي عليها نظرة أكتشف أنها ليست تصاميم وإنما رسوماً . وُضع قلمان أو ثلاثة وممحاةٌ في زاوية، وقد رُتبّت بعناية ونق الحجم .


فنجان تَهوة؟
طيّب، إنه جذّاب. هذا أول أمر ألاحظُهُ فيه. والثاني. والثالثُ أيضاً . يرتدي كنزة سوداء فوق قميص مفتوح، لا شيء باذخ، الْاحير أن

 قد تخاله أستاذاً جذّاباً ومنفتحاً ، لا يمـتُّ بِصلة إلى المهووس الغريب الذي تخيّلُنُهُ .
ويبدو أن سايمن قد تكوّن لديه الارتسامُ نفسه، أو لعله قرأ ذلك
 إدوارد مونكفورد .

- إدوارد، أليس كذلـك؟ أم إيـدي؟ إيـ؟؟ أنا سـايــنـ . سعيـد بلقائك، عزيزي . يا له من مكان فاخر . هذه حبيبتي، إيما .

أمتعضُ، لأن هذه المحاكاة لتحيّةٍ ساخرة، ضربٌ من التمئيل
 قهوة، سيكون رائعاً .

- ننـجانـان مـن القهـوة، مـن فضلك، ألـيشـا . يــول إدوارد مونكفورد لـمــاعِدته. وبحركة، يأخذنا إلى الـجانـب الآخر من



ستريت.
لا، لِيس أستاذاً . مديرٌ، أو رئيس مـجلس إدارة. تظلُّ نظرتُهُ دافنتة، لكنـها مـمزوجة بلمـحة افتراس . الأمر الذي يـجعـله أكثر اجتذابآ، بطبيعة الحال.
وكنّا قد استبقنا هذا السؤال، أو شيئاً من هذا القبيل، وأتمكّنُ من سرد الجواب الذي كنّا قد أعددناه: نحن مبتهجون بالفرصة التي تُتاحُ لنا وسنفعل ما في وسعنا لنكون في مستوى هذا البيت الـون يرمي



$$
\begin{aligned}
& \text { وأتفاجأ إذ أضيفُ : أعتقد أنه سيغيرُنا . } \\
& \text { يُبدي اهتماماً لأول مرة: يُغيرّكم؟ كيف؟ أنـو }
\end{aligned}
$$


 آثار ما بعد الصدمة
يهزُ رأسهُ، في تأمّل
يُشُجّعني ذلك، فأستأنفُ : لا أريد أن أظلَّ تلك المرأة التي

بقيَت جامدة من دون ردٌ فعل وتركتهما يهربان. أريد أن أكون شخصاً

 نودُ فعلاً أَن نُجرِّب.
 ما وقع لي؟ كيف يمكن لبيت أن يُغيرِ أحداً ماء؟
 فنجاناً، وفي تسرّعي، تخونني أعصابي، فأنجح في قلب القهوة فوق - يا الله، إيما، يهمسُ سايمن وهو ينهضُ بدوره. انظري ما صنعتِ! - أنا جدُّ آسفة، أقولُ، بشكلِ مثير للشففقة، بينما يغمرُ 'النهرُ البنّيُّ الرسومَ بيطء. با إلهي، أنا آسفةّ . .


 الاستمارةً، كلُّ ذلك لن يفيد في شيء الاء لا أربَ لهذا الرجل في في امرأة خرقاء تقلبُ القهوة في بيته الجميل
لكن، وأمام عظيم اندهاشي، يضحك الئ مونكفورد.
 أسابيع. لقد جنّتنتي هذا المجهود. تعود المساعِدة بمناديل ورقية وتشرعُ في التنظيف والمسح بعصبية. - أليشا، أنت لا تزيدين الأمور إلا استفحالاً. دعي الأمرَ لي.

يُكوِّمُ الرسومَ، ليححبس القـهوةَ داخلـها، مئل طبقة عـمـلاقة،
ويمدُّها إليها .

- ارمي هذا.
- آه، أنا آسف، عزيزي . يقول سايمن .

ينظر إليه مونكفورد في عينيه، لأول مرة.

- لا تعتذر أبداً من أجل شخرد شخص تحبّه . يقول له دون أن يرفع صوته. تكون أحمق إن فعلت. يتفاجأ سايمن حيث يبقى بلا صوت، فاغراً فاه فـ ال لا شيء في سلوك مونكفورد كان يوحي أنه سيـلي بــلاحظة شـخصية بهـذه

 شكرأ لحضورك؛ إيما . وبعد برهـة قصيرة، يضيف : وشكراً لك أَيضاً، سايمن الحـر
$\ddot{\text { Q }}_{\text {t.me/t_pdf }} \mathcal{L}_{0}$


## الآن: جين

بينما أنتظرُ في مكتب الاستقبال بالطابق الرابع عشر في الخلية، أراقبُ رجلَين يتشاجران داخل قاعة اجتماعات زجاجية. أحدهما، ، أكاد أكون واثقة من ذلك، هو إدوارد مونكفورد. يرتدي لباساً يشبه ما يظهر به في الصورة التي عثرتُ عليها في الإنترنت : سترة الـتر من كشـمير أسود فوق قميص أبيض مفتوح العنقّ، وأتعرّفُ إلى شـعره المجعّد الأشتقر الغامق المححيط بوجه نحيفِ متقشّفِ
 بالوئوت والجاذبية، ويملك ابتسامة جانبية جميلة . يصرخ الرجل









والأخرى، من باب الأدب. وعندما يسكن الرجلُ اخيراً ويتوقف عن
 فينفجر الرجل مرة أخرى أكثر من السابق .
 يكون إدوارد لا يزال في الاجتماع. أيمكنني أن أقدّم لك شييناًّ ماء؟! الا، لا داعِ، شكرآه . وبحركة من رأسي أشير إلى المشهـهد الذي يجري أمامِي. هأفترضُ أنك تتحدئين عن هذا الاجتماع؟، تتابع نظرتي.

الماذا يتشاجرون؟ه .

اطلب الزبونُ بيتاً عندما كان متزوجاً بامر أته السـابقة. وتريد الزوجةُ الجديدة أن تُبِّتَ مطبخاً من صنف أغا
(اوشركة مونكفورد لا تشتغل بِ بالدفءء؟؟،
 الأصلي، لن يعبل إدوارد بأي تغيير . إلا إذا تعلّق الأمرُ بتغيير شيء لا يرضى عنه، هو . ذات مرة، قضى نلانّة شهور يعيد تصميمر سطح
 "اكيف هو العمل مع محبٌ للكمال؟ها من الواضح أنني تجاوزتُ حدّاَ، لأنها توجُهُ لي ابتسامة باردة وتنصرف. أُوامِلُ مراقبة الـّـجـار، أو على الأصـحّ صراخ الزبورن، لان إدوارد مونكفورد لا يشاركُ فيه تقريبأ. يتركُ غضبَ مُحاوره يندلقُ

عليه مثل موج فوق صخرة، مُظهِراً اهتمـاماً مؤدَّباً، لا غير . وفي
 الاحتحجاج؛ تتبعه زوجتُهُ متمـايلـة فوق كعبَبـها العـالِيَين . يـخرج
 قصدتُ متاجر برادا لشراء فستان: أزرق بحري، ذور طويّات، طيّا ينزل إلى

حدود ما فوق الركبة، لا شيء شديد الإنـا

يلتفتُ نحوي. ويبدو، للحظة قصيرة، مُفاجَاً، بل مندهشاً، كأنني لا أشبه ما كان ينتظر . ثم يستردُ زمامهُ ويمدُّ لي يده .

 التحية، لكنني وجدتُ الوقت لألاحظ أن شيئاً ما بداخلي، أعمق ألمق من
 مفتوحاً، ويبدو فعلُ المبجاملة البسيط هذا، مفعماً بالمعنى . نجلس متقابلَين، على جانبي مائدة زجاجية طويلة، يتربّع فوقها
 قرّرتُ أنه جذّابٌّ، ولكن لا شيء أكثر، كان ذلك قبل أن أن أراهُ عن
 الثالثين، غير أن تجاعيد تحفرُ وجهه عند زاويتَي عينَيه. تجاعيد تعبير، كانت تقول جدتي • بيد أنها تُضفي على وجي وجه إدوارد مونكفورد قوّةَ افتراس الكواسر .
(هل انتصرتَ؟ أسألُ، بما أنه لا يقول شيئاً . يبدو كانّهُ يعود إلى الأرض . (ماذا تقصدين؟؟" . |الشُّجار ه .

آآه، هذا"). يهزُُ كتَفَه ويبتسم، الأمر الذي يُضفي رقَةٌ سريعة على ملامحهه . اتقتضي بناياتي مـجهودات من لـدن الـناس، يا جين . لا لا أعتقد أنهـا غير مقبولة، وفي كل الأحوال تُعوِّضُ عواملُ الرِّضى
 "آه حقًا؟؟"
"يستعــملُ ديـفيـد، شـريـكي، الأخصـائي في التـكنولوجيـات
الجديدة، مصطلح UX(1)، رطانة يقصد بها ("تجربة المستعمِل") . كما تعلمين، بما أنك قد اطّلعتِ على مبادئ العَقد وشروطه، يمنحنا بيتُ وَنْ فولغيت ستريت عدداً معيّناً من المعلومات تفيدنا في تدقيق تجربة

المستعمِل من أجل زبائننا الآخرين" . كنتُ قد اكتفيتُ بتصفّح تلك الوثيقة، التي تتكون من عشرين
 يهزُّ كتفيه مرة أخرى. كتفان عريضتان، بيد أنهـما دقيقتان،

تحت السترة.
(ابيانات تعريفية، في الأساس . ما هي الحجرات التي تستعملينها أكتر، هـذا النوع مـن الأمور . ومن حيـن إلى آخر سنطـلـبُ مـنكِ أن تملئي الاستمارة من جديد، لكي نرى كيف تتطور إجاباتك") .


مغرورة: (إذا واتتني الفرصةُ، بالطبع" .
"
يمدُّ إدوارد مونكفورد يدَهُ نحو طبقِ وُضِعت فوقه فناجين القهوة، وإبريق حليب، وآنية تحتوي على تطع السكّر الملفوفة . ويشرع بشكر بـل

من User Experience . (المترجم)

آليٍ في مراكمـة تطع السكّر، وهو يُرتِبها إلى أن تُشُكِّلَ مـجموعاً
 جميعُ مقابضها إلى الاتجاه نفسه . (ابل قد أطلبُ منكِ أن تلتقي ببعض زبائننا، لمساعدتنا على إقناعهـم بأن العيش من دون مطبن أغا أو واجهـة مليثة بكـؤوس

الرياضة ليس نهاية العالم" . ترتسم ابتسامةٌ أخرى في زاويتَي عينَيه وأشعرُ بركبتَيَ ترتعدان .
 أوجِّهُ إلِه ابتسامةَ تشجيع صغيرةً جدّاً . صمتٌ. "احسن يا جين. هل لديكِ أسئلة تودين طرحَها عليّ؟" .

|أجل" . لا يسترسل في الجواب. (\#أين تسكن إذآ؟" .
ها في الفندق، أساساًا . قريباً من المشاريع التي أشتغل عليهـا .
 يبتسمُ مرة أخرى، لكنتي أخمّنُ أنه لا يمزح الا


اهذا يسمح لي أن أُركّزَ على عملي" . لا تُحفِّزُ لهجةُ جوابه على طرح أسئلة أخرى أِّ

(1) لغز في شكل مكعب من البلاستيك، مغطّى بمربعات متعددة الألوان،
 على كل وجه من وجوه المكعب من اللون نفسهـ . (المترجم)

طوفاناً من الكلمات. (إيذْ، يجب أن نتحدث حول الصبيب. هؤلاء


الرصاصية اليوم . . a.

الدخيلُ رجلٌ ضخمب، مُهمَلُ المظهر ؛ تُغطي وجهَهُ الممتلئَ
 معقود بهيئة ذيل حصان . ويرتدي، على الرغم من وجود مكيُّن الجو، سروالاً قصيراً وشبشباً . لا يبدو مونكفورد منزعجاً من هذه المقاطعة . (ديفيد، أُقدُمُ لك

 التكنولوجيات الجديدة . تتحوّلُ عيناه الغائرتان بشكريلِ لا يسمح لي لي



 حالماً . يلتفتُ نحوي . (اجين، أخشى أن أكون مضطرّاً أن أعتذر منكِ في هذه اللحظة". "ابالتأكديا
عندما أنهضُ، تُسرعُ عينا ديفيد تييل إلى رجلَّيَ العاريتَين. ينتبه
 أنه سيقول شيئاً، لكنه يمتنع شاشكرأ على استقبالي"، أقول. (سأتصلُ بك سريعاً،

## الأمس: إيما

ثم أتوصّل، في الغد نفسه، برسالة إلكترونية: طلبُ ترشحكم نال الموافقة .
لا أتمكن من تصديق الأمر، خصوصاً أن الرسالة ليس بها أي شيء آخر : لا شُروحات ولا معلومات حول تاريخ الانتقال للسكن

 بكدٌ ذهني من أجل ملء تلك الاستمارة. في الحقيقة، ليس كريهاً مثلما كنتُ أتمثّلُُ في البداية .
يبدو مسروراً حقيقة عندما أنقلُ إليه الخبر .
 الأسبوع المقبل لو تشائين. هناك أوراق تحتاج إلى توقيعات، ويجب أن أشرح لكما كيفية تثبيت البرامج في الهاتف . لكن هذا تقريباً كلُّ

شيء.
هذا تقريباً كلُ شيء. أبدأ أُدركُ أننا توفّقنا . سنعيشُ في أحد أشهر منازل لندن. نحن. أنا وسايمن. كلٌّ شيء سيكون مـختلفاً إذاً .

3 ـ أنـبت مســوولـة فـي حـادث سـيـر . الـسـائـــة الأخـرى
 أتقولين للشرطة إنه خطأها أم خطأك؟ آنه

خطأها
O

## الآن: جين

أشُعرُ، وأنا جالسةٌ وسط ديكور وَنْ فولغيت ستريت العاري والمتمشّف، بقدر كبير من الرُضى .


 وسماء. نهو نضاء مرصودٌ للتأمل، وليس لإنبات أيٍّ شيء الئيء
 ما أوحى لي بفكرة القيام بهذا البحث
 البرنامج على هاتفي وحاسوبي المحمول، سلّمتني كاميلا سواراً


 ثلاث علامات تبويب: מالبيتل، מأبحاتل، واسحابةه. घالبيت"
أي مدبُّرة اليت، أو المسيِرة. (المترجم)

يُظهر جمميع المعطبات المتعلقة بِوَنْ فولغيت ستريت - الإضاءة، والتدفئة. .. إلخ . يمكن الاختيار بين أربعة أجواء؛ مُمنتج، هادئ،
 تضمن حغظ ونائقي وتخزينها.
كل يوم، يقترح عليّ Housekeeper نوعَ اللباس، وفق أحوال الجو، ومواعيدي، وثيابي التي تنتظر التنظيف. وإئي الذا أكلتُ في في البيت، تُبيٌن لي الأطعمة الموجودة في الثياجية، كيف أطهوها اليا ، وعدد الكالوريات الذي سينضاف إلى المجموع اليومي. ومن جهته، تقوم

 الوهمية، والاختراقات، والبرمجيات الدخيلة الـار لا والـا وجود للمفضَّلة،
 الشاشة. أمرٌ محرٌرٌ بشْكِلِ غريب.
 الأشياء، وأعتاد على الأنسجة الباردة والنفيسة، وإعادة كادي كرسيّ أو آنية


 تصميمه: كراسي قاعة الطعام لهانس فيغنر (3) من السنديان الناصع، مهندس ألماني (1886-1969)، حصل على الـجنسبة الأمبركبة عام


$$
\begin{align*}
& \text { والفولاذ والخرسانة. (الدترجم) } \\
& \text { القليل كثيرٌ. (المترجم) }  \tag{2}\\
& \text { مصمٌّم دانماركي (1914-2007). (المترجم) } \tag{3}
\end{align*}
$$

وكنبة ليسوني( (1) ذات الخطوط الخالصة. ومن جهة أخرى، يُقدُمُ البيتُ عدداً من الإكسسوارات البسيطة، منتقاة بتقتر، لكنها رفيعة: مناديل تنظيف سميكة بيضاء، ملاءات صوفية عالية الكثافة، كؤوس خمر من زجاج منفوخ ذوات توانم دقيقة مثل ميزان الحرارة. يشكُلُ كلُّ تفصيلٍ مفاجاةٌ، ومدحاً خفياًا للقيمة النوعية . لديّ انطباعٌ أني شخصية في فيلم سينماني . أتفاجأ، وسط هذه
 هيئاتِ مميزَّة. لا أحد يستطيع أن يراني، طبعاً، بيد أني أتصرّفُ كان ون أن وَنْ فولغيت ستريت أصبح جمهوري الخاص، يـمـلا هذه الفضهاءات انـو المـجرّدة بقطع موسيقية مهدُّنة، والأثرطة الصوتية الصادرة عن مُسَغِّل

الموسيقى الأتوماتيكي المدمج في الـ Housekeeper. طلبك مقبول. هذا ما كانت تقوله الرسالة الإلكترونية. وكان تصر وقت المقابلة قد بدا لي مثل علامة سيّنة، ولكن يبدو أن إدوارد مونكفورد يميلُ إلى الدقة في جميع المجالات. وألا وأنا على يقين أنني


 ثمه، هناك الورود. يوم انتقالي إلى هنا ، كانت الورود تنتظرني أمام الباب: باقة زنابق هائلة، ملفوفة بالبلاستيك. لكن ليس هناك رسالة، لا شيء يفيد إن كان يستقبل هكذا جميعَ المكترين أم أن تلك معاملة يـصصّني بها . المهم أني وجّهتُ إليه شكرأِ مؤدّباً . بعد يومين، أجدُ باقة زنـابق أخرى، مـماثلة. وبعـد أسبوع،

مهندس ومصتمّ إيطلي، ولد عام 1956. (المترجم)

واحدة أخرى. الباقة نفسها تماماً، موضوعة في المكان نفسه، أمام


بصراحة، زاد الأمرُ عن حدّه قليلاً .
 يوجد اسـم بائع الورود مطبوعـاً فوق ورق القصدير اللذي لُفَّت فيـه


تبدو الـمرأُة في الطرف الآخر من الخط حائرةً. „لا أجدُ أيَّ
طلب من أجل وَنْ فولغيت ستريت" .
"(ربما باسم إدوارد مونكفورد؟ أو شركة مونكفورد؟" .
"لا ، لا شيء من كل هنا . في الحقيقة لا يوجد أيٌّ طلب في
ناحيتكـم كلها . نـحن مـحلُّنا موجود في هـاميرسـميث، ولا ولا يصل في
توزيعُنا إليكم بعيداً في الشمال" .
(اطيب")، أقول حائرة.
في اليوم الموالي، عند وصول باقة الزنابق، ألتقطُها وفي نيّتي
أن ألقي بها مباشرة في سلة المهمالكت الـي
في تلك اللحظة أكتشفُ بطاقةَ مرفَقَةٌ لأول مرة. كُتِبَ فيها : ليما، سأحبّكِ إلى الأبد. نامي جيداً حبيبتي.

## الأمس: إيما

البيت رائٌ مثلما كنّا نرجو . أو على الأصحّ، مثلـما كنتُ
أرجو . سايـمن يساير الأحدات، ولكنني أشعرُ أنه لا تا تزال لديه تحفّظات. أو ربما لا يحب النُعور بأنه مدينّ للمهندس الذي يلني يسمح لنا بالسكن هنا مقابل لقمة خبز .





 أني لم أنمْ جيداً بتلك الطريقة منذ سنوات ات
لا يستغرقُ منّا تفريغُ الصناديق وقتاً طويلا ، بالطبع. توجد أثيا أشياء
كثيرة جميلة في البيت، وتلتحق أمتعتُنا سريعاً بـ آالمجموعةًا في خزانة حفظ الأثات.
أظلُّ في بعض الأحيان جالسة فوق السلَّم، ممسكة بفنجان


الجمال. لا تهرقي تهوتك، حبيبتي، يقول سايمن. صار الأمرُ دعابة بيننا. لقد اتفقنا على أننا إنما حصلنا على هذا البيت، لأنني هرقتُ فنجان نهوتي. لا نتحدّثُ أبداً عن كون مونكفورد قد وصف سايمن بالأحمق، ولا عن عدم ردٌ فعل سايمن . - أأنت سعيدة؟ يسـألني وهو يلحق بي ليجلس إلى جانبي فوق

- أجل، أنا سعيدة، أقول. لكن. .
- تريدين الرحيل، يقول. لقد سئمتِ الأمر . كنت أعرف ذلك. - هذا الأسبوع عيد ميلادي.
 يمزحُ، طبعاً . دائماً ما يغالي سايمن في عيد الحبّ أو في عيد ميلادي
- ما رأيكَ أن ندعو أشخاصـاًّ أقتر -- تقصدين أن نقيم حفلاَّ أوكّد الأمر بهزّة من رأسي. - السبت؟ يبدو سايمن قلقاًّ . - أيحقُّ كنا أن نقيم حفلات هنا؟
 أقول هذا لأننا عندما نظّمنا حفلاً في المرة الأخيرة، اتصل نلاثة جيران بالشرطة. - طيب، اتفقنا، يقول متردّداً. حسناَ، ليكن يوم السبت.

يوم السبت في التاسعة ليلاً، البيتُ مزدحمُ بالناس عن آخره. وضـعـتُ شـموعـاً فوق جـمـيـع درجـات الـــلَّمّ، وفي الـخـارج في
 Housekeeper
 محظورة". ربـما يكونوا قـد أغفلـوا ذلك، غيـر أن الـلائحـة هي

بطبيعة الحال، لا يُصدّق أصدقاؤنا أعينهم وهم يتجاوزون عتبة





 الذي يتحكم في باب الدخول، والمكابسَ الكهربائية -ثلاث فتحات بسيطة في جدار حجري-، وحتى الأدراج تحت السرير تختلف بين جهة الرجل وجهة المرأة .
كنتُ قد نكرتُ في أن أوجِّهَ الدعوةً إلى إدوارد مونكفورده، غير أن سايمن أقنعني بالعدول عن الفكرة. والآن، بينما تتعالى أصواتُ أغنية كيلي مينوغ Can’t Get You Out of My Head فوق ان المين رؤوس المدعوين، أقتنعُ أنه كان على صواب الصن سيمقتُ مونكفورد كلًّ هذا
 الحال قاعدةً جديدةً وسيطرد الجميعَ خارج البيت. وأتمثَّلُ المشهُ للحظة: يصلُ مونكفورد من غير دعوة، يوقِقُ الـموسيقى ويأمر

الجميع بالانصراف، والغريب أني أجد الأمر لطيفاً. وهذا من العته، فإنما هو حفل عيد ميلادي.


- أنتِ رائعة، حبيبتي . أهذا فستان جليد؟ - أمتلكه منذ أزل، أكذبُ - هيه أنتما ، توجد فنادق من أجل أجل ما تفعلان! يصيح بنا سول من فوق الموسيقى، بينما تجذبه أماندا إلى وسط جمد جماعة من الرا قصين . يوجد كثير من الكحول، وقليل من المخدرات، وكمًّ هائلٌ من الموسيقى والصراخن • ينتشر المدعوون في الحديقة الصغيرة لِيُخِّنوا فيتعرَّضون لشتم الجيران. وعند الساعة الثالثة صباحاً، يشرعُ ضيوفنا وِيا في الانصراف. ويقضي سول عشرين دقيقة، وهو يحاول أن يُقنعنا، ،
 سايـمن بأنه قد أفرط في الشرب. وفي الـي الأخير، ترافق أماندا سول
إلى بيته .
- هيّا إلى النوم، إيما ، يقول سايمن بعد انصرافهما . - انتظر دقيقة. لستُ قادرة حتى على النهوض . - رائحتكِ جميلة، آية في الـجمال، يقول وهـي وهو يغمر أنفه في عنقي. هيّا بنا ننام . - سايمن . . . أقول مترددة . -

لا لا أظن أني أشتهي ممارسة الجنس هذا المساء. آسفة . أُفكُرُ في أننا لم نمارس الجنس منذ حادث السّطو . الْـو وكذلك لم نتحدث فيما بيننا عن الأمر .

- كنتِ تقولين إن كلَّ شيء سيكون مختلفاً هنا ، يهمس لي . - قريباً. ولكن ليس الآن.
- نعمّ، بالتأكيد. لا داعي للاستعجال، إيما . لدينا ما يكفي من الوقت.
بعـد ذلك بقليل، وبينمـا نـحن متـمـددان جنباً إلى جنـب في الظلام، يسألني بهمس :
- أتذكرين كيف احتفلنا بتدشين شقة بلفور غاردن؟ كان تحدُّياً أحمق فرضناه على أنفسنا : أن نمارس الجنس في
 لا يقول شيناً آخر . يدوم الصمـُُ، ثم أستسلم للنوم .


## الآن: جين

أدعو أصدقاء للغداء، لاحتفالٍ صغيرٍ بالسكن الجديد. يأتي



 تُلغي كل شيء، أو كونها فكرت في الإجهاض عنا حاملاً بمارتا، بسبب كآبة ما بعد الوضع التي عانت منها إثر ولادة فريدي
وعلى الرغم من أنني أحبُّ جميع هؤلاء الأشخاص، إلآ أنه ما



 الحجرية، والسلَّم المميت، والنوافذ الممتدّة من الأرض إلى السقف
 خمر أبيض كبيرة ويُسْرِرْنَ الشكوى، بفخر قدماء المـين المحاربين، من كون

حياتهنّ قد صارت مُملّة. „في الأسبوع الماضي، غلبني النومُ أمام

"هذا لا شيء، أنا يمكنتي أن أنهار أمام التيليتابيز (1)، . تتقيّأُ


 أنهم ينصرفون كي أتمكّن من تنظيف كل شئ التيء
 الّلَّطة، تقول لي: "(جين، أين هي الملاعق الأفريقية؟").

עأعلنا التي أهديُكِ إيّاهاه .

كانت مِيَّا قد سافرت، ذات زمن، إلى أفريقيا في عمل تطوعي،


 من الواضح أن الأمر يُضايقها . غير أننا نكاد نتتهي من إعداد الغداء فلا تعود تفكر في ذلك. (أنخبريني جين، أين وصلَت حياتُكُ الاجتماعية؟، ، تسألُ بيث وهي تصبٌ لنفسها كأساً ثانية من الخمر الأبيض . الهـدوء الرتيبُ المعتادها ـ هذا هو الدور الذي الْيُ أُنيط بي في
 (المترجم)

المجموعة منذ سنوات: أن أجعلهم يعيشون بالنيابة حكاياتِ فواجعَ جنسيةٍ تمنحهم الإحساسَ بكونهم لم يُضربوا تماماً عن هذه الأُثياء، وتُطمئُهُمْ لأنهم يُقنعون أنفسهم أنهمّ، في وضعهمم، أكثر سعادة.

"آه، لم أكن أعلم بالأمر"، تقول بيث. "ااحكِ" .
 كذلك، جين؟!
أخذذ بيت سام إلى الحارج . يجلس الولدُ الصغير على جانب مربع العشب، ويرمي فيه ملء قبضته حجارةً صغيرة . هل سينعتونني بمعكِّرة البهجة إن أنا طلبتُ منه أن يتو فـف عن ذلك؟ الم أشرع بعد في أي شيء" ألم أقول .
 الأوانه. تصمـتُ، وقد أرعبَتْها كلماتُها . (اتبّا، ما كنتُ أقصـُ هـُ هـا بكلامي . ." . .
يُمزّقُقُ الحزنُ والقلقُ قلبي، غير أني أقول بهدوء :
 ساعتي البيولو جية قد دخلت في السُّبات هذه الأليام" . "آسفة على كل حال . كان كلامي أخرق بشكل فظيع" . "تساءلتُ إن لم يكن مهندسُكِ هو من في الخارج" ، تقول مِيَّا . أعقلُ حاجبَيّ . "عمَّ تتحدثين؟؟" "اعندما ذهبتُ لجلبِ بِطْريقِ مارتا من السيارة، منذ لحظات، رأيتُ رجلاً يتقلّمُ نحو بابكِ حاملاً باقة ورده . (أيّ نوع من الورود؟" . "زنابق. جين؟" .

هرعتُ نحو الباب. يـحيّرني لغنُ الورود منذ اكتشفتُ تلك





بشكلِ غريب. "نعم؟؟"
\#امن أنتَ؟^، أشير إلى الباقة. "لماذا تحمل إليّ كلَّ هذه الورود؟ اسمي ليس إيما" . "هذه الورود ليست من أجلك، بطبيعة الحال"، يجيبُ باحتقار . "لهذا السبب تركتُ رسالةّ، لكي يكون الأمر واضحاً في دماغكِ
 يتوقف عن الكلام، نم يضيف:
اغداً، عيد ميلادها . أو على الأصحّ، كان يمكن أن يكونها .

 ذهنياً: لـم أضع في حسباني هذه الإمكانية بسببـ هوسي بإدوار النـي مونكفورد.

 بقشعريرة تعبرُ عمودي الفقري . اماتَت هنا ها . أضيف، وأنا أخشى أن أبدو فضولية: أأعرف أن هذا ليس من شأني . . . . (هذا يتعلق بمن تطرحين عليه سؤالك"، يقاطعني.

محدَّد، غير أن الجميع، بما فيهـم الشُرطة، كان يعلم أنها قُتِّلَّت


 بشكل كبير .
"من فعل ذلك؟ من قتَلها؟" .
يكتفي بهزٌ رأسه قبل أن يُوليني ظهره لينطلق نحو سيارته.

## الأمس: إيما

لا نزال نائمَين، بعد حفل أمس، عندما يرنُّ هـاتفي . هـاتفُ
 الـّطو، وأحتاج إلى بعض الوقت لأستيقظ على هـلى هذا الرنـين غير
 ألاحظ أن الإضاءة في الغرفة ترتفع بارتفاع إيقاع حوت الهاتف، وأن النوافذ بدورها تزداد إضاءتُها شُيئاً فشيئاً . - إيما ماتيوس؟ يسألني صوتٌ نسائي - نعم؟ صوتي مبحوح
 رنقة زميل . قرعنا جرس الباب، لكن لا أحد أتى ليفتح. أيمكننا الدخول؟
كنتُ قد نسيتُ أن أُعلم الشرطة بانتقالنا إلى المسكن الجديد. - لم نعد نسكن في ذلك العنوان، شرحتُ لها . نسكن الآن في هِندون. في وَنْ فولغيت ستريت.

- لحظة، تقول الرقيبة وـلان. لا بـدَّ أنها تضع الهاتف فوت

صدرها لتخاطبَ شخصاً آخر، لأن صوتها يصلني مخنوقاً . ثم : - سنكون عندك بعد عشر دقائق ، إيما . طرأ جديدّ في قضيتكِ

قبل أن يَصِلا أعدْنا ترتيب كل شيء تقريباً . لا تزال بعض بقع الخمر الأحمر فوق الأرضية الحجرية، والتي يجب أن نهتمَّ بتنظيفها فيما بعد، ثم إن وَنْ فولغيت ستريت لا لا يعرضُ أُبهى وجوهه الْا غير أن الرقيبة ويلان تبدو مُعجَبَبَ على الرغم من كل ذلك - هذا البيت يختلف عن شـقتك السابقة . تُعلِّقُ الرقيبةُ وهي تجول بنظرها في الديكور .
 أن أُكرِّرَ الأمر مرة أخرى

- نكتريه بأجرة غير مرتفعة، أقول، وفي المعابل نعتني به.
 أقبضشُم على ذينك الشخصَين؟ - أجل، أعتقد أنهمـا من اعتقلنـا، يـجيبُ زميلُ ويلان، رجل
 ذو خدّين أحمرين وينية فلاح• يروقني في الحال . - اعتُقِلَ شخصان يوم الجمعة مساء بينما كانا يسطوان علِّلى شُقَّة وفق أسلوب عمليات شبيه بالأسلوب الذي استُعمِل في شُتَكما . وعندما انتقلنا إلى عنوان في مقاطعة لويشام، اكتشفنـا عـدداً من الأشياء المسجّلة في قاعدة بياناتنا . - هذا رائع، يقول سايمن بفرح• يلتفت نحوي. هيه، إيما؟ - ممتاز، أقول.
- نودُ الآن إيما، وقد بدأت تلوحُ إمكانيةُ عقد محاكمة ، أن نطرح عليك بعض الأسئلة الإضافية. ربما تفضّلين أن يتمّ الأمر في
لقاء خاص؟
- لا ، ليس في الأمر أي مشكل، يجيب سايمن . قبضتم على
 أليس كذلك إيما؟
تواصِلُ الرقيبة النظر إليّ
- إيما؟ هل تفضّلين أن تجيبي عن أسنئلتنا من غير أن بكون سايمن حاضرآ؟
كيف يمكنني الجواب بنعم عندما يُطرح السؤال بهذه الطريقة . وفي جميع الأحوال لا وجود لمكان يمكن الاختلاء فيه بهنا البيت،
 بين الغرفة والحمّام .
 المحكمة؟ أتصدُ، من أجل الإدلاء بالنشهادة؟

يتبادل الشرطيان نظرة.

- هذا يتعلق بهل سيعترفان بجريمتهما أم لا ، تجيب الرقيبة الونـة ويلان. نرجو أن تكون الأدلةُ قوية بحيث لا يستطيعان الإنكار .
وبعد صمبِ جديد :
- إيما، اكتشفنا عدداً من الهواتف المحمولة الهـة في العنوان الذي أشرنا إليه . واستطعنا أن نحلّد هاتفك.
ينتابني فجأة إحساس بنذير سوء. تنفَّسي، أقول لنفسي.
- بعض تلك الهواتف، تستأنف كلامهها، كان يحمل صوراً وفيديوهات، صوراً فاضحة لنساء. أنتظر . أعلم ما سَيَلي، لكن يبدو لي من الأيسر ألّا أقول شيئاً، أن أترك الكلمات تمرُّ نوق رأسي كأنها غير حقيقية. - إيما، وجدنا في هـاتفك الـليلَ على أن رجلاً شبيهاً بأحد الشخخصَين اللذين قبضنا عليهما استعمله ليصوٌر نفسه في شريط بينما كان يقوم بعلاقة جنسية معك . أيمكنك أن تخبرينا أكثر عن الأمر؟ أحسُّ بسايمن يلتفتُ فجأة نحوي. لا أنظر في اتجاهِ الصمتُ مثل خيط زجاج مُذابِ، يزداد دقةً أكثر فأكثر إلى أن ينكسر في الأخير . - أجل، أجيبُ أخيراً، بصوت شديد الضعف حيث إني لا أكاد أسمعه. لا أعي سوى الطرقات في أذنَيّ . غير أني أعرفُ أني يـجب أن أقول شيئاً، لا يمكنني أن أواريَ كلَّ شيء . إذاً، أتنفّسُ بعمق وأنطلقُ . - كـان يـقول إنه سيبـعـثُ الشنريـط إلى الـجـميـع • إلى جـمـيع معارفي. أرغمني على . . . القيام بذلك. ما شاهدتموه . إنه . واستعمل هاتفي لتصويرنا .
أصمتُ. أشعرُ 'أني أنظر في الفراغ من فوق حافة جرف. - كان لديه سگّين، أقول. - خذي وقتك، إيما . أعرفُ مدى صعوبة الأمر . تقول الرقيبة ويلان، بلطف. لا أجد الشُجاعةَ للنظر إلى سايمن، غير أني أُرغمُ نفسي على الاسترسال.
- قال أيضاً إنه سيعلمُ بالأمر إن أنا أخبرتُ أحداً بذلك -الشرطة أو صاحبي- وسينشر الشريط حينذي . كان هاتفي المهنيَّ أيضاً، وفيه أرقام جميع من أتصلُ بهم. رئيسي في العمل . وزملاني . وعائلتي. يتدخلُ المفتّش كلارك، كأنه يعنذر :

 النووي؟ ربما في الفراش؟ أو نوق الملابس التي كنت تلبسينها؟ أنفي بحركة من رأسي
- نهمتِ الــؤالَ، أليس كذلك إيماءِ تُكُحُ الرقيبة ويلان

أرى، بطرف عيني، سايمن يشدُّ قضضتَيه - أخذ كل الاحتياطات، أقول بصوت ضعيف. الاني إخفاء جميع الآثار حتى لا تستطيع الشرطةُ التقاطَ حمضه النـو النووي بالذات. إذاً، كنـتُ أعلمُ أن الحديث إليكم عن ذلك لـُ لن يفيد في شيء. أنا آسفة.
تمكِّتُ، هذه المرة، من أن أنظر إلى سايمن. وأكرِرُ:

- أنا آسفة

صمتٌ طويل مرة أخرى


 أنت، لمَ قلتِ ذلك؟



أُجهشُ بالبكاء. وأضيف:

## - لم أكن أريدُ أن أضطرَّ إلى الاعتراف لسايمن .


تتناثر شظايا الخزف الأبيض فون فوق الأرضية وتنتشر لطخاتٌ بُنتِّهُ فوق
الجدار الحجري الصافي.
 أسأُل، وأنا أُجفِّنُ دموعي بكتّي : - أيمكن أن تستعملوا تلك الصور؟؟ من أن أجل إدانته؟ مرة أخرى، يتبادل الشرطيان نظرةً.
 يطالبُ المحلّفون بآثار الحمض النووي. وشريط الفيديو لا يسمح


$$
\begin{aligned}
& \text { وجهه. .. ولا السكين } \\
& \text { تتوقف برهة، نم: }
\end{aligned}
$$


 استعمال هذا ضدّك.
 النسوة ألا يمكنهنَّ أن يُدلينَ بأدلة؟
 يقول المفتش كلارك. المعتدون، وخصوصاً المعتدون الميان جنسياً، لديهم



ويصبح طقساً من نوع ما. وللأسف، لم نتمكن بعد من العئور على أثر ضحاياه الأخريات.

- تقصدان أن ولا واحدة منهنّ تقدّمت بشكاية؟ أنهم ما يقتضيه ذلك. أفلحَت تهديداتُهُ: النساء الأخريات لم يقلن شيئاً.
- هذا ما يبدو، يؤكّد المفتشُ كلارك . إيما، أفهُمُ سببَ رفضكِ

 إفادتك الأولى؟
أهزُّ رأسي، برخاولى


 يجب أن يدفع ثمن فعلته.

يظلٌ سايمن غائباً أكثر من ساعة. أثناء هذا الوقت أجمعُ شظايا


 النفسية. عيناه حمراوان كأنه تد بكي أحى - أنا آسفة، أونول بطريقة مثيرة للشفقة . - لماذا، إيما؟ لماذا لم تُخبريني بذلك؟ - كنتُ أعتقد آنك ستغضبـ أن - كنبِ تعتقدين أني لن أكون مواسياً، هذا مـا تحاولين أن

تقولينه لي؟ يبدو مندهشاً بقدر ما هو غاضب. كنت تعتقدين أن الأمر
لن يهمّني؟

- لستُ أدري . لـم أكن أريد التفكير في ذلك. كنـُ .
 شيء. وكنتُ خائفة.
- بالله عليك إيما! أعلمُ أني أكون معتوهاً في بعض الأحيان، لكن أتعتقدين فعلا أني يمكن ألّا أهتم للأمر؟ - لا . . . أسأتُ التصرّف . لكنتي لـم أكن أستطيع أن أخبرك بالأمر . أنا آسفة.
- كان مونكفورد على صواب، يقول. تعتبريني، في أعماقك، مجرّد أخرق .
- ما دخلز مونكفورد في كل هذا؟ يشير إلى الأرضية، والجدران الحجرية الرائعة، والسقف بعلوٌٌ

المهيب

- نحن هنا من أجل كل هذا ، أليس كذلك؟ لأنني لستُ في مستوى ما تطمحين إليه.
- الأمر لا يتعلفُ بكَ، سايـنـ. تُم إني لا أعتقد شيئاً من كل

هزا .
يهزُّ رأسه وأرى أن غضبه قد تبخّر بالسرعة ذاتها التي تجلّى

- لو أنكِ على الأقل أخبرتني بذلك، يقول. - تعتقد الشرطة أنه يملكُ إمكانية الإفلات من العقا
 - ماذا؟ يتعجّب سايمن .
- لـم يقولا لي ذلك بشكلٍ واضـح. لكن بمـا أنني قد غيّرتُ إفادتي وأن ولا ضحية واحدة أعلنت عن نفسها، يعتقدان أنه يمكن أن يُمـلـت بـجلـده. ومـن ثـم يريـان ألّا فـائدة من الـذهـاب أبـــ في القضية.
- آه، لا ، يقول وهو يضرب بقبضتَيه فوق المـائدة الحجرية.
 بنفسي. وأنا الآن، أعرفُ اسمه: ديون نيلسون.


## الآن: جين

بعد انصراف أصدقائي، أُشْنٌُلُ حاسوبِ وأرتنُ هوَنْ نولغيت
ستريت، . نم أضيفُ ووفاةً وفي الأخير وإيماء.

لا لا أقف على أي إجابة. غير أنني علمتُ أن

 مكتملة، ولا شيء غير ذلك. عموماً، يرتاح المرء للأمر، حيث لا لا
 تعرف بالضبط ما تبحث عنه، يصبح الأمر مزعجاً. .

اليوم الموالي يوم الاثنين، وهو أحد الأيام التي أمارسُ فيها
 الخيرية ثلاث حجرات مزدحمة في كينغز كروس : تناقض تام مـع
 الأصح نصف مكتب أقتسمه مع تيسا ، متطوّعة أخرى تعمل بتوقيت جزئي • وحاسوب قديم أنتقلُ !!لى غوغل وأرقُنُ الكلمات نفسها لأبدأ البحث. أغلب

النتائج ترتبط بمونكفورد. أكتشفُ بحنق أن صحافية متخصّصة في


 صدر في صحيفة محلية.

التحقيق الجنائي حول مأساة هيندون
تنتهي بحكم يقرُّ بوفاة
من دون سبب محدَّد

توصّل التحقيق حول وفاة إيما ماتيوس، 26 سنة، التي عُثر عليها ميتة في مسكنها في وَنْ فولغيت ستريت،
 دون سبب محلَّد، على الرغم من قرار التأجيل لمدة الـي ستِ أشهر كي تتمگّن الشُرطة من القيام بتحقيقات جديلـو

 غير أن مكتب المدّعي اعتبر أن الدلائل المتوفرة الـير الـير كافية لإثبات أن موت إيما كان ذا طابع إجرامي . لكننا ، بطبيعة
 المفهومة، باذلين كلَّ ما في وسعنا" الـي الـي

 إدوارد مـونـكفورد، بأنه اكابوس بالنسبـة إلى الصـحـة

والأمن" . لنتذكّر أن جسد إيمـا ماتيوس كان قد اكتُشِشف عند أسفل سلَّم مفتوح من الحجر الخالص . في سنة 2010، خـاضُ السـَّانُ معركـة طويلة في محاولة لمنع بناء ذلك البيت، قبل أن يُمنَحَ التصريحُ أخيراً من لدن مصالح البلدية . أخبرتنا البارحة ماغي إيفانس،

 الآن أن يقوموا بهدم هذا البيت من أجل بناء بناية الحـن أكثر ملا عمة".
رفضت شركة مونكفورد الإدلاء بأي تعليق .

هكذا إذاً . لم تحدث وفاتان، بل ثلاث. أولاً زوجة مونكفورد


مأساوية مما كنت أفترض .
أتخيّلُ جسدَ امرأة شابة ممدّداً عند أسفل هذا السلَّم الحجري المينيماللي، والدّم يسيلُ من الجمسجمة المشروخة، المرا فوق الأرضية.
 بشكل سخيف. لماذا لم يحاول إدوارد مونكفورد، بعد ذلك الـك الحادث الـث المريع، أن يجعله أكثر أماناًّ بأن يحيطه بحاجز إن زجاجي مثلاّ، أو بتّبيت درابزين •
لكنني بالطبع، كنتُ أعرفُ الإجابة . "بناياتي تقتضي مجهودات


على بند يشير إلى أن المكترين يستعملون السلَّم على مسؤوليتهم . "جين؟؟" تهـمس آبي، الــسـؤولة عنّا . أرفعُ رأسي . "هنـاك

شخص يريد أن يرالِِ". تبدو مرتبكةً بعض الشُيء، محمرّة الخلّين. "يـــول إن اسـمـه إدوارد مـونـكـفـورد . ويـجـب أن أقـول إنـه شــــيـد

الجاذبية. ينتظرك في الأسفل" .

يقف في الردهة الصغيرة، يرتدي اللباس ذاته تقريباً الذي كان يلبسه عند آخر لقاء بيننا : سترة من كشمير أسود، وقميص أبيض ذو يا قة مفتوحة، وسرووال أسود. الاستثناء الوحيد بسبب البرد القارس : وشاحٌ ملفوف حول العنق، مثل ربطة المشنقة. (امرحباً"، أقول، بينما أودُّ في الواقع أن أصيح بـه أهِ (امـا الذي أتى بك إلى هنا؟" .
كان يتفحّص إعلانات الأمل الـجـديـد فوت الجدران . يلتفتُ
(هذا يفسِّرُ كلَّ شيء"، يقولُ .
"اما هذا؟"
يُشيرُ إلى الإعلانات. ("فقدتِ طفلاُ أنتِ كذلك" .
(أجل، هذا حقيقي") .
لا يقول أتـدِّمُ لك تـعـازي، ولا أي واحدة من تلك العبارات المأثورة التي يردّدها الناسُ عندما لا يعرفون ما يقولونه . يكتفي بهزّ

رأسه . ثم :
"أودُ أن أتناول فنجان قهوة معك، جين. لا أتوقف عن التفكير فيكِ. لكن إذا كان الأمر سابقاً لأوانه، قولي لي ذلك وسأنصرف" .
 والأسئلة، والاعترافات للدرجة أنني أعجزُ عن تحليل كل ذلك. غير

أن الفكرة الأولى التي تخامر ذهني هي: لم أكن مخطئة. الأمر متبادَل .

## والثانية أكثر حسماً : ليكن، هذا أنضل.

***
(اذهبتُ إذاً إلى كامبريدج. لكن لم تكن هناك آفاق كثيرة بالنسبة
إلى حاصلة على شهادة في تاريخ الفنّ . وفي الواقع لـم أكن تـد



 نحو العاقات العامة. في البداية، كنتُ أعملُ في ويست إيندر إِيند من أجل زبائن الميديا، لكنني لم أنـعر أبداً بالارتياح في أونيا أوساط حي


 أسماؤهم في وسائل الإعلام، ولكن على العكس، ألّا تظهر فيها أبداً. أنا آسفة، أتكلم أكثر من الللازمه، يبتسم إدوارد مونكفورد ويهزُّ رأسه. |أحبُّ كثيراً الإنصاتُ إليكِ، .

 ذلك. وكان أحدُ أصدقاء أبي يبني بيتاً للعطلة في اسكتلندا وغارقآ
سومو : حي سكني في لندن. (المترجم)

في الجدال مع مهندسِ محلِّيٌ . وأتنعتُه بأن يُكلِّني بإنجاز المشروع، بالميزانية نفسها . تعلّمُتُ المهنة بالممارسة . أسينتهي بنا المطانُ معاً
في فراش واحد؟^. .

(اتميلُ العلاقاتُ الإنسانية، مثل حيواتنا، إلى الانشنغال بما بما لا لا





 أعملُ على الظفر به. غير أنني حريصٌ على أن تغهمي بوضوح ما أتترحُهُ عليك، .
يريد أن يقول: الجنس، من دون قيود. أغلب الرجال الذير الذين طلبوا مني أن أخرج معهم في الماضي لم يكون يكونوا يريدون شيئاً آخر ،
 على الاعتراف بمثل تلك الصراحة . وإذا كان جزء مني لا يستطيع أن يتجنبَ الإحساسَ بالخيبة -أُقدُرُ حركة رومانسية من حين إلى آخر-، فإن جزئي الآخر حائر . مهي أي" فراش؟ه أسأل.

الجواب بالطبع، هو فراش وَنْ فولغيت ستريت. وإذا كانت
 عاشفاً محافظاً ومتردٌداً، أكتشف بسعادة ألن الواقع شديد الاختلاف.

إن إشارته إلى علاقات من دون عوائق لم تكن صيغة مُغَلَّةَة للإشُادة بعلاقة مرصودة للذة الرجل وحده . بدل ذلك، يُظهِرُ إدوارد الكثير من
 اسمي في اللحظات الحميمة، مرة بعد مرة بعد مرة . . .

جين • جين • جين • كأنه يحاول أن يطبعه في روحه.

تمّ بينما نحن ممدّدان جنباً إلى جنب، أتذكّرُ المقال الذي كنتُ أقرأهُ قبل قليل . (هناك رجلٌ يأتي دائمأ لوضع ورود هنا . قال الـي

 لا تتوقفُ يُُهُ التي تُداعبُ ظهري بغير انتظام. افعلاُ . أيزُعِجُكِ
ذلك الرجل؟! .

لا يجيبُ إدوارد في الحال. ثم :
(اينسبُ الحطاً إليّ . اقتنع أن البيت مسؤول . لـا لكن التشريح برهنَ أن تلك المرأة كانت قد شـربت الخمر . ومياه الحمّام كانت لا تزال ال
 السلَّم وقدماها مُبلّلتان" . أعقـُ حـاجبَيّ • يبدو لي الـجريُ، في هـدوء هـذا البيـت، غير

شأتريد أن تقول إنها كانت تحاول أن تهرب من شخص ما؟".
 "قرأتُ أن الشرطة كانت قد ألقت القبض على أحدهم. من دون

الإنصاع عن هوية ذلك الشخص. وفي جميع الأحوال، تد أطلقوا سراحها 1

التفاصيل . كنتُ في تلك الآونة أعملُ على إنجاز طلب في الخارج" . "احـدثنـي ذلك الشـخصُ عن رجـل قـد يكـون سـمَّمَ روحَ تـلك

المرأة . . ، .
يُلقي إدوارد نظرة على ساعته وينهضُ .

لتفتيش ورشةا .
"اليس لديك الوقت لتناول بعض الطعام؟"، .
أشعرُ بالخيبة بسبب انصرافه السريع . أهزُ رأسي
شاشكراً، لكتني فعلكُ قد تأخرت. سأهاتفلِ" . وشرع في الحين في ارتداء ملابسه .
4. لا وتت لديَ أُخصُُِهُ للأشخاص الذين لا يبذلون ما

في وسعهم لبتحتّنوا .
نعم

## الأمس: إيما

- المشكلُ، يقول برايان بلهجة محتدّة، هو أننا لا يمكن أن




 مُلصَقَةَ في زجاج النوافذ. يمكن أن يُقْرأ فيها : تفاعِ
 نتداورُ حوله.
تضيتُ حتى الآن عاماً وأنا أحاولُ أن ألتحق بقسم التسويق .



 سيكون أكثر إثارة من هذا .
- أيرغبُ أحدُ في القيام بمهمة الكتابة؟ تسالُ ليونا وهي تنظر

إليّ. أنهـمُ الرسالةَ، فأنهضُ بسرعة وأذهبُ لأقف بجانب الورق المقوّى، متسلحة بقلم: العضو الجديد المتحمّس . أكتبُ على على رأس

الصفحة 1 : القِيم.

- الطاقة، يقترحُ أحدُهم. أسجُلُ، بانصياع.

ترتفع أصواتٌ أخرى : اعتبار، حيوية، مصداقية.
يقول لي شارل:
- إيما ، لم تُستّلي "احيريةه .

هو من اقترح هذه الكلمة.

- أليس لها مدلول االطاقةه نفسه؟ أسالُ . يعقد برايان حاجبَهـ .

فأكتبُ: حيوية.

- أعتقد أن علينا أن نتساءل : ما هي الغاية القصوى لِفلو؟ تقول ليونا وهي تنظر من حولها بارتياح. ما هي الإضافة الفريدة التي

يمكن أن نمنحها لحياة الناس؟
يلي ذلك صمثٌ طويل .

بالقنينات الضخمة البلاستيكية التي توضعُ في حنفيات المكاتب.
وعندما أرى حركة وجه برايان، أقرّرُ أن ألتزم الصمت.

إيما
أُنفُّ الامر بتواضع
 من الماء. فالماء يمثّلُ إذاً، بالمعنى الحرفي، جرّ جزءاً كبيراً من ذواتنا .

- تَمْيه، يقول برايان، مفكُراً. يُوافقُ العديدُ من الأشخاص

بحر كات من رؤوسهم، وأنا واحدة منهم.
ينفتحُ البابُ ويُطلُّ سول برأسه من الشّقِّ .

- آه، عباقرة التسويق منهمكون في عملهم، يقول بحرارة. إلى

يُغمغمُ برايان :

- خطاب الرسالة، جحيم.

يلقي سول نظرةً على الورق المقوّى .
 ماء الصنبور وجعلهم يدفعون ثـمن هذه الخدمة بأغلى ثمن . - اغربْ من هنا ، يجيب برايان ضاحكاًاً . أنتَ لا تُساعدنا .
 يقفل الباب. يغمزني، فأرى ليونا تدير رأسها نحوي تكن تعلم أني لديّ أصدقاء في الإدارة.


بعد انتهاء الاجتماع -حيث يبدو أن الرسالة والغاية القصوى

 الحاضرين إبداعية ولامعة، أعودُ إلى مكتبي وأنتظر أن يخلو المكاهِ المكان ساعة الغداء لأقوم بمكالمة هاتفية .

- شركة مونكفورد، يجيبُ صوتٌ نسانيّ جِّ مُؤدَّب . - إدوارد مونكفورد، من فضلك.

صـمت. شـركـة مـونكـفورد لـيسـت مـن مـناصري الـمـوسيقى
المسجَّلة . ثم :
-

- إدوارد، يجب أن أطرح عليكَ سؤالاً يتعلق بالِعَد بيننا . أعلمُ
 الوكيل العقاري. لكني عندي إحسـاس أنه سيكتفي بالتحدّث إلى
- أخشى أن تكون القواعد غير قابلة للتفاوض، يقول إدوارد

مونكفورد بلهجة جافة.
 من ذلك. ولستُ أرغبُ في مغادرة وَنْ فولغيت ستريت.

- لِمَ سيكونُ عليكِ مغادرته؟

 الآخر يريد البقاء؟
- سايمن وأنتِ لم تعودا معأ؟ أنا آسف لذلك، إيما . - هذا مجرّد. . . سؤال نظريّ في هذه اللحظة . أتساء أتساءلٌ حول هذه الوضعية الجديدة.
أشُعر بالطّرقات في رأسيـ . مـجرد تصـورّري أن أهـجرَ سـايـــن
 السطو؟ أم نتـتجة حصصي مـع كارول؟ أم من تأثير وَنْ فولغبـت

ستريت، هذه الفضاءات الفارغة والقوية حيث يصير كلُّ شيء فجأة
أكثر وضوحاًّ؟
يفكر إدوارد مونكفورد.


 دقائق. لكن هل ستستطيعين تحمّل أداء واجب الكراء وحري وحدك؟

- لستُ أدري، أجيبُ بكل صراحة.

على الرغم من أن سُومة كراء وَنْ فولغيت ستريت آنـي جدّ ريّ رخيصة
 مرتبي الهزيل . - أنا واثقُ من أننا يمكن أن نجد تسوية. - هذا لطنٌ منك، أقول أقن

 إلى الوكيل العقاري، لاني كنتُ أتطلع إلى هذا المخرج.

يعود سايمن تقريباً ساعة بعدي. - ما كلّ هذا؟ يسأل. - أطبخُ، أتول وأنا أوجّه إليه ابتسامة عريضة. طبقكَ المفضّّل . لحم ويلينغتون.

- آه، يتعـجّب؛ مندهـنـاً، وهو يلتي نظرة متفحّصة على

صحيح تسود الفوضى المكانَ بعض الشيء، لكنه على الأقل يرى كلَّ ما تجشّّمتُهُ من تعب. - كم من الوقت استغرقت منكِ؟ يسالُ .
 لأتمكّن من إعداد كل شيء، أقول باعتزاز .

 مثل وحش حقيقي منذ أسابيع عديدة. لذا قرّرتُ أن أُكُفِّرَ عن ذنبي، منذ هذا المساء.

- اشتريتُ خمرأ كذلك، أقولُ أُ يُفَتُحُ سايمن عينيه وهو يرى
 وزيتونتا، أقولُ، وبطاطس مقلية، وأشياء أخرى كثيرة نقضمهها مـع

الشراب.

- سأستحمُّ، يقولُ .
 مستقرّآ في الفرن، وأنا ثملة قليلاً . يمدُّ إليّ علبةً ملفوفةً
 الآن، حبيتي. عيد ميلاد سعيد.
 تغليف الهدية، أكتشفُ أنه ليس إبريقاً عادياً؛ بل إبريقاً رائعاً من موديل فنّ الديكور، إبريقُ سفينة من ثلائينيات القرن العشرين . تحبسُ الدفاجأةٌ أنفاسي - إنه رانع، أتول.
- وجدتُهُ في موتع إيتسي، يقول بافتخار . أتتعرّفين إليه؟ إنه

Breakfast at الإبريـق الذي تستعـملـه أودري هيبورن في فيــم
 - أنتَ رائُ، أقول


أقل ذلك منذ وقت طويل . وهو أيضاً .

- ما الذي أصابكِ؟ يسألُ، متسليّاً

 أفعل ذلك في وقت متأخّر، بـعد العشناء، لكـن لا شيء ألـئ يساوي
 ماجنة وجذّابة، وأغمُرُ وجهي بين فخذَيه .

 مغمض العينين وقبضتاه مشُدودتان بقوة، كأنه يستغيث بإرادته كلُّها ليقاومني • يفتح عينيه فجأة ويبعدني عنه. - بربّكِ إيما . يقولُ وهو ينهِّ
- ماذا بكَ؟ أسألُ .

يحدجني بنظرة. ثم يقول بلهجة غريبة:

- ديون نيلسون . - ماذا عنه؟
- كيف يمكنك أن تفعلي معي ما فعلتِهِ مع ذلك. . . ذلك

الوغد؟
أعبرٌ بدوري عن انزعاجي - لا تكنْ مضحكاًا . فهو أرغمني على فعل ذلك.

أُدركُ الأمرَ فجأة: أثناء كل هذه المدة التي كنتُ فيها أعتقدُ أني
أنا التي أتحاشى الاقتراب من سايمن، كان العكس هو الصحيح.
أنتفضُ، كأنني ضُربتُ الْـُ

- لم أسمح له، أقولُ . لقد أجبرني . كيف يمكنكَ أن تقول لي

هذا؟ كيف تجرؤ؟
تغيّر مزاجي من جديد، انتقلتُ من النشوة إلى قمة المحنة .

- مهلاء، إيما . لديّ سيّت ما أقوله لكي الفرن، أقول.

يبدو شديد الحزن إلى درجة أني أقول في نفسي: انتهى الأمر .

> سيهجرني •

- حضرت الشرطة اليوم لمقابلتي، يقول . حول موضوع يتعلق

> بتناقض في شهادتي .

- تناقض، كيف هذا؟

يخطو إلى النافذة . صارت مظلِمة، لكنه ينظر إلى الخارج كأنه
يستطيع أن يرى شيئاً .

- بـــد حـادث السطو، يــولُ، أدليـتُ بإفادة لـدى السُرطة. شرحتُ لهم أنني كنتُ في ملهى - أجل، أعلمُ . ملهى بورتلاند، أليس ذلك؟
 ليس له الحق في أن يظل مفتوحاً إلى ذلك الوقت المتأخّر، فقامورا بمراجعة بيانات بطاقتي البنكية .
 الحانة التي كان يوجد بها سايمن ذلك المساء. - لماذا؟ أسالُ .
- شرحوا لي أنهم لو لم يفعلوا ذلك لاتّهـهُهُمْ محامي نيلسون





$$
\begin{aligned}
& \text { صاحب الفكرة. ثم إن الأمر لم يرقني • } \\
& \text { - كم أنفقتْ؟ } \\
& \text { يبدو مندهشاً . } \\
& \text { - أيُّ علاقة؟ }
\end{aligned}
$$

- كـم أنـفـــت؟! أصـرغُ • يـرتـدُّ صـدى صـوتـي عـلى الـجـدران

 يتنهّةُ .
- لستُ أدري. . . ثلاتمئة جنيه .
- 
- تعتقد الشُرطة أن هذا الأمر يمكن أن يُثار في المـحكمة،

أُدرِكُ شيئاً فشيئاً ما الذي يعنيه ذلك. يستطيع سايمن، ليس فقط أن يُنفق المال الذي يفتقر إليه لمشاهدة فتيات أنيات عاريات لا يستطيع

 خصوصاً فيما سَيَنْبَني على ذلك في المـحـياكـمة. سيُبرزُ الدّفاعُ أن

علاقتنا فاسدة، وأننا نكذبُ بعضنا على بعض، مثلما نكذبُ على

سيقولون إنني كنتُ راضيةً ذلك المساء، لذلك لـم أبلًّغ عن
الاغتصاب.
أحاول أن أصلَ إلى الحوض، لكـن الغنيان -كل ذلك الخمر
 سهرتنا الصغيرة- طلعَ من فمي على شكل سَيْلِ من القيء الساخن والحامض.

- انصرفٌ، أقول عندما أنتهي من القيء. انصرفْ. خذْ أمتعتكَ واغربْ عن وجهي.
عبرتُ الحياةَ مثل مُسرنَمَة، وسمحتُ لهنذا الرجل الضعيف أن يتظاهر بأنه يحبني. حان الأوانُ ليتوقف ذلك. - انصرف، أكرُرُ
- إيما، يتوسلُ إليّ. إيما، أنصتي إلى نفسـكِّ لا أتعرَّفُ



 لم أعد أرغبُ في العيش معك وأخيراً وجدتُ شجاعةً الإنصاح عن ذلك.

الآن: جين
("هيه؟ ماذا قال؟"


تبدو مِيَا مندهشة .
"هذا الشخص رائع!" .
اأجـل ، هـذا صصحيح. إنه شـديـد. .. الاختـلاف عن جـمـيع
الرجال الذين عرفتُهُم".
اأأنبت واثقة من أنكِ لا تعاني من متلازمة ستوكهولـم أو من
شيء ما من هذا القبيل؟"، .
تنظر من حولهها إلى الفضهاءات الفـارغة والواضـة فولغيت ستريت. شأن تعيشي هنا . . . هو نوعـاً ما كأنك تعيشين

مسسجونة داخل رأمه. ربما أجرى لك غسيل دماغه . أضحكُ . اأعتقد أني كنـتُ سأجد إدوارد جـذّاباً حتى لـو لـم

أسكن في إحدى بناياتها .
 غير حواجز، كما يقول؟! .
"الستُ أدري"، أتنهّلُ . "وقد يكون لي بعض الحظُ لاكتشافه". . أحكي لها أن إدوارد قد غادر فراشي بطريقة متسرّعة. تلوي

قسمات وجهها .
الديّ انطباعٌ أن هذا الشُخص عنده مشاكل حقيقية، جين. قد يكون عليكِ أن تتفاديها .
(اجميع الناس لديهم مشاكل"، أُجيب بلهجة خفيفة. "احتى أنا"، . "شخصان غير سويَّن لا يلتقيان. أنتِ تحتاجين إلى رجل لطيف
وثابت. رجل يعتني بك" .


لا تنتبُ مِيَا إلى هذه الملاحظة . "لم تصلكِ أخبارٌ عنه منذ ذلك
اليوم؟| .
أنفي بحركة من رأسي. "لـم أطلبه بـالهـاتفا . لا أشـيرُ إلى الرسالة الإلكترونية الهادئة في ظاهرها التي التي أرسلتُها إليه في اليوم الموالي، ولم أتلقَّ منه ردّآ عليها .
امن دون حواجز، فعلاً". وبعد هنيهة صمت، تسالُ : "والرجل صاحب الورود؟ لا يزالُ يواصلُ وضعها؟ آنا . رلا . غير أن إدوارد يؤكد أن الوفاة كانت جرّاء حادثة. يبدو أن
 إلى فعل إجرامي، غير أنهم لم يتمكّنوا أبداً من إثبات ذلك، ، تنظر إليَ مِيَا برعب. اهذا السلَّم؟ه، .
"أجل" .
"„فعل إجرامي"؟ مـا هذه القصة؟ ألا يُقلقكِ ذلك؟ أن تعرفي أنكِ تعيشّين في مسرح جريمَ؟"، .

لا، لا يخيفني ذلك حقيقة. لا شكّ ان الأمر مأساوي، لكن
 العديد من الييوت التي مات فيها أناس،


غريبة لا أعرنها، وتد مضى على ذلك سنوات عديدة، . اماذا كان اسمها؟؟، تُخرجُ ميّا آيبادها .

رألا تشعرين بأي نضول؟ه تنقر فوق الشاشة. بآه، با إلهي!ه. اماذا؟|.
تعرض عليًّ الشاشة، دون أن تقول شيناً . أكتشفُ صورةً امرأة في حوالي الخامسة والعشرين . جميلة نوعاً ما : نحيفة وسمراء أنيأ والغريبُ أني أجد فيها ثيئاً مألوفاً .

„ألا تلاحظين شيبان؟،، تسالُ مِيَّا .
أتفحّصُ الصورةً.
اما هذا الشيء؟ْ،
إإنها تُشْهكِ، جين! أر على الأصح، أنتِ تُشبهينهاه، .
أجل، بالفعل، كثيراً أو تلليلاً . كلانا لدينا شَعر بنّي، آليّا وعينان


 الشبه، بكل تأكيد.
"وليس في مستوى الوجه فحسب"، تضيف مِيَا . "انظري إلى طريقتها في الوقوف. هيئة لا غبار عليها . أنتِ تقفين بالطريقة نفسها تمامآ". "صحيح؟" .
اتعلمين ذلك جيداً . إذاً، ألا تزالين تعتقدين أن هذا السْخص لا يعاني من مشاكل؟ هقـد يكون الأمر مـجرد مـصـادفة . تـمه، لا شـيء يـدلُّ على أن أن إدوارد كان على علاقة مـع تلك الفتاة. كـم من مـلايين النــــاء في


 أرسل ثلاث صور . لـم أكن قد فكرتُ في الأمر قبل الآنب، لكن لِمَ

 "وزوجتُهُ؟ ماذا كان اسمها؟" .
 أرى أن الأمور قد تعذّتْ حدودَها . لكن مها هي تنقر من جديد

فوق لوحتها .
"إليزابيث مونكفورد. اسم عائلتها قبل الزواج مانكاري"، تقرأ مِيَا . اولنبـحث الآن عن صورة. .") . تستعرض عدودآ من الصور .

 تُطلقُ مِيَا صفير دهشَة. "ماذا هناك؟".

تُوجِّهُ مِيَا الشُاشة لتجعلها مقابلة لي. اهذه العلاقة من دون
حواجز لا تخلو من لغز"، تعلِّقُ مِيَا .

مهـندس، وهي تبتسـم لعـين الكامـيرا . وعلى الرغـم من عـم أم دقّة
الصورة، فإني أرى أنها تشبه بقوة إيما مـاتيوس . ومن ثَتَّمَ، فإنها علـا تشبهني أنا كذلك.

## الأمس: إيما

أن أقول لسايمن وللشُرطة إني قد كذبتُ عندما قلتُ إني لا

 الأمر .

- لسبِ أنتِ المذنبة في هذه القصة، تقول لي. أحبانآ، لا



 عديدة، على الرغم من أنني لم أعد أردُّ على رسائله-، وماذا أنوي أن أنعل بخصوص هذا الموضوع. - إذاً، إيما، إلى أين وصلتِ؟ تسألني في الأخير . ماذا تنتظرين
- لستُ أدري، أَولُ وأنا أهزُّ كتنَئي.
- ساطرحُ عليكِ السـؤالَ بطريقة أخرى : هل ينعلق الامْرُ بانفصالٍ نهائيّ؟
- سايمن لا يعتقد ذلك، أقولُ. قد سبق أن انفصلنا، لكن، في

 غير المفيدة . وأعتقد أن هذا منحني القدرةً على التخلُّص منه هو
- العلاقة الإنسانية، تختلفُ كثيراً عن صندوق أمتعة قديمة،

أحدِّقُ في وجهها .

- أرجو ألّا تكوني تعتقدين أني أرتكب خطاًّ؟

تُفُكُرُ ملِّاَ .

 معيّنة، تكون التغييرات مؤقتة. غير أن الفرد يمكن أن يكتشف أنه

 إيما . أنتِّ وحدكِ يمكنكِ أن تُصدري هذا الحكم .

بعد حصة العلاج النفسي، عندي موعد مع المحامي الذي حرَّرَ عَقَد الكراء. كان إدوارد مونكفورد على صواب : اتصلتُ بمكتب
 على خمسين جنيهاً - المشكل الوحيد، قال المـحامي النـي اتصلتُ به، سايـمن بدوره يجب أن يوقِّع الوثيقة .
أثناء هذا اللقاء، يُسِرُ لي المحامي أنه لم يسبق له أبداً أن رأى

عَدداً مثل هذا . إن من حرَّر هذا العَقد حرصَ على إقفاله من جميع الجهات

- لكي تبتعدي عن أي خطر، يقول لي، عليكِ أن تطلبي من سايمن آن يوقُع الملحق، هو أيضن أيضاً. أشثُّ في أن يقبل سايمن توقيع أي وئيقة تُرسُمُ الانفصالَ بيننا،
 يبحثُ عن غلاف، كأنه يستأنف الحليث :
- تصوّري أنني قمتُ بأبحاث حول هنا الْا البيت في أرشيفات

البلدية . الأمر مدهش.

- آه؟ أقولُ ل لماذا؟
- يبدو أن تاريخ وَنْ فولغيت ستريت تلطُّخُهُ المأساة، يُسِرُرُ لي.



 تصميماتُهُ الأصلية تُخطُطُطُ لبيبِ أكثر محافظة ألمُ . . . بعض الجيران راسلوا البلدية بعد ذلك مشتكـكين من كونهـم خُدِيْعوا. ويبدو أن الصراع قد احتدَّ بين الطرفَين . - لكن أشغال البناء تواصلت، أقولُ، غير مهتمة حقيقةً بماضي

البيت.

- تماماً. ولكي يضيف الإهانةً إلى الشتّيمة، طلب المهندسُ
 - أن يدفن أحداً داخل بيت؟ أهن أهذا قانوني؟ يهزُّ المحامي رأسه:
- الأمر، في الواقع، سهلٌ بشكلِ مدهش . بما أن وكالة حماية البيئة لا تجد مانعاً، ولا يوجد أي قانون محلي يمنع ذلك، فالبلدية مرغمة نوعاً ما على منح التصريح بالدفن. الشرط الو الوحيد : أسماء الأشخاص المتوفين والمكان الذي دفنوا فيه يجب أن يقع التنصيصُ عليها في التصميمات، لأسباب واضحة .
يُخرجُ صورة منسوخة ويفردُ تصميماً مشبوكاً بظهرها . بـا ويقرأ
بصوت عالٍ:
- مكان دفن السيدة إليزابيث جيورجينا مونكفورد وماكسيميليان

مونكفورد .
يضع الكلَّ في الغلاف رفقة الملحق ويسلّمني إياها . - تفضلي . يمكنك الاحتفاظ بها إن شُئتِ.

## الآن: جين

بعد انصراف مِيَا، أشغُلُ حاسوبي وأرقنُ "إليزابيث مانكاري" .

 وجدَتها في لوحتها .



 الاستماع إلى حكاية أشباح. هذا هـا لا يمنعني من أن أضبط أضبط الإضاءة على قوتها القصسى وأن ألفتَّ على الحجرات لأتأكد من . . . مـن

 لديّ انطباعٌ أني مراقَبٌّة
أطردُ عني هذا الإحساس . أتذكر أني عندما انتقلتُ إلى هنا ألىا، كان يبدو داخلُ البيت كديكور سينمائي . وكنتُ قد أحبيتُ هنا هذا الإحسا
 مونكفورد واكتشفتُ أنه يفضّلُ صنفاً معيّناً من النساء. لا شيء آلخر . آلـر
 أوتوماتيكي، أذهبُ لرؤية المكان المقصوده أظن أني أُمِيزُ بشُكلٍ
 أعلمُ أن دماً كان في هنًا المكان؟ أرفنُ رأسي. من فوقي، في أعلى السلَّم، أُبصِرُ شيئًاً ما . خطّ ضوء لم يكن موجوداً هناك من قبل .


 الحجرة والمطبخ. لم أكن حتى انتبهتُ إلى وجودها الـي "امرحبآ!،، لا من مجيب.
أدفعُ البابَ، فينفتُ على مصراعَيه. يتعلق الأمرُ بخزانة، عالية علية وعميقة، مملوءة بأدوات الصيانة: ممسحات، ومنشفات، ومكنسة كهربائية، وحتى سلَّم تيليسكوبي . أكاد أنفجر ضاحـو

 تواصلِ معها، تركَت البابَ موارباً .
يبدو أن الخزانة قد صُمٌّمت ليكون لهـا لها أيضاً منافذ إلى مرافق


 الفتحة. وبفضل ضوء هاتفي، أكتشفُ سقفاً مزيّفاً يشغلُ كلَّ طولِ البيت. والأرضية مغطاة بأسلاك أخرى . يقود إلى نوع من العِلِّلِّة، أكثر رحابة، تقعُ فوق الحجرة. وأُمَيزّ في العمقِ شبكةَ قنوات.

أقول لنفسي إني قد عثرتُ على حلٍ لمشكلِ كان يقلقني . لم أكن أستطيع أن أحسَّ في وضع ملابس إيزابيل، التي لم تم ترتديهيها ،


 وأدنعها فوق أرضية السقف المزيَّف، إلى العلِّيّة. يمكن أن أتركّ أتركها
هنا، ولن تُزعج أحداً .

ضوء هاتفي المحمول ليس قويَّاً جداً، لنلك لم أخفض بصري




 نفسية محلَّفة. عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتفـ
 فارغة، بقابا شـموع، قارورة عطر فارغة، قنينة من البلاستيك لـشروب طاتة.
غريب. غريب وغير مغهوم. ليس لديّ أيّ وسيلة لمعرفة إن كان


 الحجرة الرانعة، والثـديدة الأناقة ، لتأتي للنوم هنا . يرنًّ هاتفي، بشكّل بيخترق السمع، في هذا الفضاء المعزول . "جين، أنا إدوارده.

## الأمس: إيما

آحاولُ أن أُقْتِ سايمن أن نلتقي في مكان محايد مثل حانة. لكنه، وإن وانق على توتِع الملحق، فإنه لن يفعل ذلك إلَا في وَنْ نولنيت ستريت.

- في جميع الأحوال، يقول، عليَ أن أمرُّ لأخذ بعض الأمتعة التي نسيُهُه.

 من بين نيابي. أنا منهمكة في ترتبب المطبخ (غريبٌ كيف تتجمع الأكوامُ، حتى عندما لا يملك المرء سوى القليل من الأشياءء،،
 - أهلاًُ إيما، بيرلُ

 سأمحوهُ، بعد دلك.
 العقاريّ، عن الطريقة التي تـسمح بابِقال قُنُّ سايمن .
- كيف حالكِ إيما؟ - بخير، أجيبُ

أعرفُ أن عليّ أن أسألَ أنا أيضاً عن أحواله، لكـنـي أرى أرى أنه

 - ها هو الملحق، أَولُ وأنا أمدُّ إليه الوثيقة. وهاكُ القلم. أنا سبق أن وقّعتُهُ - هيه! هيه! ألا نشربُ أولاَ كأساً صغيرةٌ؟
 وعندما أرى ابتسامة في طرف شُفتيه، أُدرِكُ أنه قد شرب قبل الحضور .

- هذا مجرد هراء، يعلنُ بعد أن قرأ الملحق . - لقد قام بتحريره محامِ، أَولُ ل
 بعض، إيما . صحيح، وقعت لنا مشاكل، لكننا في العمق كلانا يحب الآخر .
- أرجوك، سايمن، لا تُعقُد الأمور .
 مطروداً من البيت، دون أن أعرف إلى أين أمضي. لونا ألا أني أعلمُ
 - لن أغيرّ رأيي، أقولُ . - بالتأكيد ستفعلين ألير
- يجب عليك أن تنصرف، سايمن . أقول وأنا أشعر بالغضب

يتَكئُ على منضدة المطبخ

- لـن أنـصرف إلا بـعـد أن أشـرب كـأسـأ وأن يكـون لـي نـــاشٌ

حقيقي معكِ، يُعلِنُ .

- يا إلهي! ألا يمكنكَ أن تتصرف مئل إنسان راشـد ولو لـمرة

واحدة؟

- إيما، ، إيما، يقولُ بنغمة ساحرة. لا تغضبي . أقول أقول إني أحبكِ فحسب وإني لا أريد أن أفقدكِ .
- ليست هذه هي الطريقة الملائمة . - آه! هذا يعني أن هناك طريقة ملائمة؟

 القديمة كانت ستختار هذا الحلّ. لكن إيما الجديدة أكثر جرأة - لا، أقولُ، ليس هناك أيّ إمكانية لنعود للعيش معاً في أي يوم من الأيام.
يـتــدّمُ نـحوي ويضـُ يـديـه فوق كتفَيّي . نَفَسُـُهُ يـعبق برائـحـة
الكحول.
- أحبكِ، إيما
- توقّف، أقولُ وأنا أتخلّصُ منه
- أحبُّكِ، هذا أقوى مني

في نظرته بعض الجنون.

يرنُّ هاتفٌ. أنظرُ من حولي. هاتفي المحمولُ يرنُّ ويويضُ ،
 - دعني أَمْرّ، أقول وأنا أدنغُهُ. هذه المرة، يُطلقني وأرتمي على هاتفي أتئي - ألو؟ - إيما، أنا إدوارد. كنتُ أريد أن أتأكد من أنكِ قد وجدتِ حلاَ لمشُكل العَدَد الذي تحدثنا عنه فحسبر يتحدثُ إدوارد مونكفورد بلهجة الهِّ مؤدّبة ورسمية. - أجل، شكراً. وبالمناسبة، سايمن موجود هنا . لقد حضر لِيُوقِعَ الوئيقة .
يلي ذلك صمتٌ تصير . - دعيني أكلِّمُهُ، من نضلكِ

 بأن يُصدر همهماتِ بين الفينة والأخرى. - خذي، يُول بعبوس وهو يعيد إليّ هاتفي. - ألو؟ أقول.
 لأتأكد من أنه قد انصرف بالفعل، لكن خصن خصوصاً لكي أنام معك لكن لا تقولي شيناً لسايمن، بطبيعة الحال . لـا يقطع المكالمة. أنظرُ إلى الهاتف. أسمعتُ جيّدآ؟ أجل، من دون شكّ

- ماذا قال لكَ، سايمن؟ - لـم أكن لأصيبكِ بأذى، يقول حزيناًا، بدل أن يـجيب عن

سوالي. أبدآ لن أوذيكِ. عمدآ. أحبّكِ، إيما، لستُ أملكُ أمري في هذا . وسأفلِحُ ني استعادتكِ، سترين.


 فوق الطاولة الحجرية، وقمامة تدوير النفايات تفيض . هنا هنا إضافة إلـة إلى الحجرة المقلوبة على رأسها، وبقع الخمر التي لم أنظفها منـا حنـا حفل عيد ميلادي. أستحمُّ بـرعة وأتنتَّفُ سريعاً وأنا أنتقي لباساً : قميصاً

 إدوارد إنما كِان يمزح أو أنني لم أسمع جيداً . وأنا أرجو ألا يكون الأمر كذلك.
 ما أمام الباب. أضغُّ على (فيديو، فتُبرزُ لي الكاميرا الخارجية صورة إدوارد، يحمل باقة ورد وقنينة خمر . المّا
 ما أن أحلى إلى مستوى الطابق الأول، حتى أجده وانـي واقفاً عند



- مرحباً، أتولُ بعصبية.
 خصلة ويُخفيها خلف أذني اليسرى. لا يزال شَعري مبلّلاً من أثر

الاستحمام، وأحسُُ ببرودة احتكاكها بقفاي. وعندما تلامسُ أصابعُهُ شحمةً أذني، أنتفضُ . - كلُّ شيء على ما يرام، يهمس . كلُّ شيء على ما يرام. ت تنزلق يدُه تحت ذقني وترغمني على رفع رأسي، بلطف . إيما ، لا أتوقَفُ
 وسأنصرف إلى حالي . يُحُلُّ زُرَّن من قميصي. لا لا أرتدي حمالة صدر . - أنتِ ترتعشين، يقول - تعرّضتُ لاغتصاب . لم أكن قد خطّطتُ أن أُلقيَ إليه الأمر بهذه الطريقة. أريد نقط
 يتكدّرُ وجهُهُ في الحين

- من لدن سايمن؟ يسأل بغضب. - لا . أبـداً لـم. .. مـن لـدن أحـد الللصَّـين، اللـلـيـن حـدّتُـُك عنهما .
- إذاً الأمر سابق لأوانه، يقرّرُ . تَخرجُ يدُه من داخل قميصي ويُقفلُ الزرَّين. أشعر كأني طفلة تُلبَسُ ثيابْها لتذهب إلى الملدرسة
 أن نمارس الحب معاً، إن أردتَ، أقول بخجل . - لا ، لا نستطيع • ليس اليوم . ستأتي معي ال

5 أ) لديكِ الاختيار بين أن تُنقذي تمثالَ داوود لميكيلانجيلو


○ التمثال
O الطفل

## الآن: جين

"توتفن هنال،، يقول إدوارد لـسائق سيارة الأجرة.

 شارد (1) وتشيز غريتر (2) ". يفاجئ إدوارد نظرتي المنئهرة المنرة بينما يدفع أجرةً السائق .
 يقودني نحو كنيسة، بناية دينية متواضعة لم يلم يسبق لي أن أن أعرتُها




:ناطحة سحاب للـمكاتب والـسكن في لندن تفع في مـاطعـة
سوثوورك على الضفة الجنوبية لنهر التمز . (المترجم)

㨁 : Cheese Grater

$$
\begin{equation*}
\text { لندن، تتكون من } 48 \text { طاباًا . (الـترجم) } \tag{2}
\end{equation*}
$$

المتسلُلُةُ عبر تعشبقات النوافذ أشكالاَ شبكية فوق الأرض. لا يوجد في الكنيسة أحدُ غيرنا نحن الاننين .


 الصغيرة كانه يطفو فوق أعمدة ني منتهى الدُّقُة. وتحتها تميا تماماً، ،
 يبلغ تُطرُها حوالي متراً وخمسين أِين .




 لندن الفرصةً سـانحةً لخلق نوع جديد من الهندسة المدية المعمارية: أماكن
 هذا الأسلوب المجرَّد، والعاري من الزينة. غير أنـير أنهم كانوا يعرفون أن عليهم أن يُعوِّضوا الطابعَ الجنائزيَّ في الهندسة القوطية بيرّ بـنيء آخر".
يشير إلى أشعة الشمس المشتبكة فوق الأرض والتي تبدو كأنها تنيرُ الحجر من داخله. (النور")، يقول. (اعصر الأنوار، اسمٌ على الانى
"من هو مُصقِّمُ هذه الكنيسة؟") .
ا(كريستوفر ورين . يتزاحمُ السيّاحُ في كاتدرائية سان بول، غير
أن قمة عمله هناهـ .
"هذا جميل، أقول، بكل صراحة.


 موافقة؟".
اأجل،، أجبتُ من دون تردّد. ليس لأني قررتُ أن أتجاهل كلّياً
 طمـانتُ نفسي بكونه أخذني معه إلى هنا اليوم. لِمَ كان الِيْ سيقوم







 بأثياء وتحفِ من كل صنف، أجزاء من من منحورنا

 الآخرين، جين. ما يهمُّ هو الإتقان. الإتقان والأصالةًا .

St. Stephen's.
(1753) : John Soane الكلاسيكية الجديدة . (المتر جم) .
Lincoln's Inn Fields.

يُخرجُ من صندوقي موضوعِ داخل المكتبة رسماَ يُمثٌّلُ معبداً صغيرآ نيو كلاسيكي. اهذا، على سبيل التمئيل" . ها هـا هذا؟".
الالضريح الذي بناه من أجل زوجته المتوفاةها .
 متو قفاً عند كلمة خريح .
 أجرة عائدَين إلى وَنْ فولغيت ستريت. وعلـُ وعندما نقتربُ من البيت، أنظر إليه بعين جديدة، أقيـمُ مقاربات بين البنايات التي أُبْنَا من
 \#أترغبين في أن أدخل؟"ا "طبعا"، .
\#لا أريد أن أترك لديكِ انطباعاً أني أعتبرُ هذا مثل دَيْن عليك.
 عليك؟|.
"هذا لُطفٌ منك. لكني أرغبُ حقيقة في أن تدخل" .

## الأمس: إيما

- إلى أين نمضي؟ أسالُ إدوارد الذي يلوِّحُ لسيارة أجرة. - إلى وولبروك(1)، يقول موجِّهاً كلامه إلى السائق. تم: ألى أريدُ أن أُرِيتَكِ بعض البنايات.
على الرغم من كل أسئلتي، يرفضُ أن يقول أكئِ أكر من ذلك إلى أن تتوقِّف سيارة الأجرة في قلب المد المدينة

 داخلُها مريح، على الرغم من طابعها المتقشفـفـ . تبّةٌ واسعةٌ تعلو المذبحَ: كتلةُ حجر مهيبة موضوعة في المركز . أفكِّرُ في تمائم وقرابين آدمية.
- قبل الحريق الكبير، كان يوجد نوعان من الكنائس، يشرح
 الطهرانيون للصهلاة. بعد الكارئة، استفاد الرجالُ الذين ألعادوا الـيا بناء

Walbrook : إحدى الجهات الخمس وعشرين من المدينة ني لندن. (المترجم)

لندن من الفرصة ليخلقوا أسلوباً هندسياً جديداً، هجيناً . لكنهم كانوا يعلمون أن عليهم أن يـجدوا شيئاً يعوّضون بـو ذلك الك الطابع القوطي

يشيرُ إلى الأرض، حيث تعكسُ النوافذُ الكبيرةُ تربيعات من
الظل والضوء.

- النور، يقول. عصرُ الأنوار اسمٌ على مسمّى .



 أنسَ كلَّ شيء.
- ماذا تفعلين؟ يسـألُ صـوتُ إدوارد ـ هذا المـذبح مـن عمل
 الذي كان يستعدله ميكيلانجيلو . ثم يضيف : أظنُّ أن الوقت قد لنذهب. لا أحبُّ أن أُمنَعَ من الدخول إلى تلك الكُ الكنيسة.



 - ضعي هذا، يقول لي إدوارد وهو يمدُّ لي قفازَين أبيضَين من


: Henry Moore الكبيرة التجريدية . (المترجم)
- يتعلق الأهرُ بقناع طقوسي لشعب الأولمك، يشرح لي. أوَّلُ
 ثلاثة آلاف سنة .
يمدُّ لي القناعَ. آخذُهُ، وأنا أخشَى أن يقع مني. تبدو العينان
حيّتين
لا لُصدَّق، أقول. في الحقيقة، لا تعنيني كثيراً هذه الأمور،
 - وضعتُ لنفسي قاعدة، ألّا أرى سوى شيء واحد عـد عندما أزورُ متحفاً، يقول ونحن نعود أدراجنا . وإلّا فالمرء لا يُقَدُرُ ما يرى الِّ
 طريقة الاستعمال. يضحكُ
أبدأ بالإحساس بالجوع فنذهبُ إلى مطعم يابانيّ يعرفُهُ

تونكاتسو . المطبخ الياباني الحقيقي يُخيف الإنجليز .
- ليس أنا، أقولُ . يمكنتي أن آكل من كل شيء.

يرفع حاجبَيه .

- أهذا تحدُّ آنسة ماتيوس؟
- إن أردتَ.

يفتت ببعض السُّوشي : أخطبوط، وقنفذ البحر، ومختلف أنواع

- ليست بالأطعمة التي يمكن أن تروّعني، أقول .
 أنه يُطلِعُهُ على لعبتنا الصغيرة، ويُبدي الشيف ابتسامة واسعة وهو

يفكر في أن يُقدّم للغاجين (1) الصغيرة طبقاً لا تستطيعُ ابتلاعهُ. بعد وقت تصير، يُحمَلُ إلينا طبقُ مملوء بِقطّعِ صغيرة بيضاء هلامية .

- ذوقي، يقول إدوارد.
- ما هذا؟
- هذا يُستّى شيراكو .

أضع قطعتين في فمي، على سبيل التجريب. تنفج أضراسي، وتُطلقان مادةً لزجة ومالحة .

- لا بأس بها، أقولُ وأنا ألوكها، بينما أجدها، في الحقيقة،

كريهة

- إنها الجيوب التي تحوي مَنْيَّ الأسماكُ. يُعتبرُ في اليابان طعاماً رفيعاً .
- ممتاز . ثم ماذا بعد؟ - تَخَصُصُ الشيف.

تحملُ إلينا النادلُُ سمكةُ كاملةً فوق طبق، وألاحظُ بفزعِ أنها

 الجزءُ العُلويُّ كلُّهُ إلى شرائح رقيقة. وأكاد، لوهلة قصيرة، أنِّ أستسلم. لكنتي أُغلقُ عينيَّ وأنطلقُ .
عند اللقمة الثانية، أحتظظُ بهما مفتو حتَين . - أنتِ آكلةٌ جَسور، يعترفُ على مَضْض - ليس عندما آكلُ فحسب. - هناك شيء يجب أن تعلميه، إيما .
الغريبة باليابانِية . (المترجمم)

يبدو شديد الجدّيّة فأضعُ العوديَن، اللذين آكلُ بهما، لأُنصت

- لا أحـبُ العـلاتـات الـمـحافظة، مــلـمـا لا أحـبُ البـبـوت

المحافظة

- حسناً . ما الذي يُرضيكَ إذآ؟
- العلاقات الإنسانية، بما أننا نميلُ في وجودنا إلى إثقال ذواتنا بـالـزّائـد، غـيـر الـضـروري. بـطـاقـات عـيـد الـحـب، والـحـركـات


 إلّا إذا كان الطرفان يعيان بوضوح ما يفعلان .

 آخر، من دون ندم . اتفقنا؟
- كم من الوقت سيدوم هذا؟
- أهذا مهرّمٌ
- ليس حقيقة .
- أحياناً، أعتقدُ أن جميع الزيجات ستكون أكثُر سعادة لو أن

- إدوارد، إن أقبَلْ بما تقترحه عليّ، هل سنتام معاًّ؟ - لسنا ملزمين بأن ننام معاً. إن كان ذلك يطرح مشكلة بالنسبة
- أرجو ألا تكون تحسبني مئ سلعة تالِفة؟

تبقى جملتي معلَّقَةً. لكن يجب أن أقولها . آخذُ نفَساً مرتعشاً .
 لم يكن يستطيع ذلك.

- تبّاً . لكن أنتِ؟ أنبِّ واثقة من أن الأمر ليس سابقاً لأوانه؟


 - من الأفضل أن ننصرف، يقول. لكنه لا يسحبُ يده.

الآن: جين

بعد أن مارسنا الحبَّ، أشعر بنفسي نعسانة ومتخمة. يتّكئ

 أستدير على جانبي، متضايقة، لكنه يمنعني الـي




 طريق الزّغب الناعم. (أنتِ لا تنتفين الزغب"). מلا . أينبغي لي ذلك؟ رفيقي الأخير . . . فيتوريو كان يُفضلني هكذا . كان يقول إنه قليل جدّاًّا ،

 أن أُشُّبَ عانتي، إدوارد؟ ،.

يـعود إلى وضـع رأسـه نوق الـوسـادة. پأجـل، نوعـاً مـا . مـا
المُضحكُ في هذا؟ه .
"لا شيء. سأحاول أن أُقْلِّلَ من نظام زغبي من أجلك".

لأ ستحمّ" .
أسمع جريان الماء خلف الفاصل الحجري الذي يعزل الحمّامَ عن الحجرة. أتخيّلُ، وفق تغيّر قوة سقوط الماء المّاء، جسدَهُ وهو يتنقّلُ
 الجهة أو تلك. أتساءلُ بغموض كيف للّاتط أن يتعرّف إليه . أيكون
 مخصوص بالزوّار؟
يتوقف جريان الماء. وبها أن إدوارد لم يظهر بعد عقب دق دقائق
عديدة، أستقيمُ فوق فراشي . ويصلني صوتُ فركُ كن انـ حجرة الحمّام . أنهضُ وألُفُّ حول فاصل العزل فر إدوارد، متّزراً منشفةَ بيضاء، جالساً القرفصاء، وهو منهـمكٌ في مسِح جدران الـحمّام بواسطة ممسحة
(الماء هنا ثُقيلٌ جدّا"، جين"، ، يشرح لي دون أن يرفع رأسه. إإذا لـم تنتبهي، سيتراكمُ الكِلْسُ فوق الحَجَر . بعض الآثار حـارت بارزة. تذكّري مسح الحمّام كلما استعملتِهِ" . \#إدوارد. ."
"ماذا؟".
هألِس في الأمر بعض . . . الهَوَس؟ . .
"الا . هذا ضدُ الإمهال" . يُفُكُرُ . "لِنْقُلْ إني شديد التدقيق" .

األيست الحياة أقصر من أن نفضي وقتاً في مسح الجدران بعد

پأو إن الحياة أتصره، يردٌّ عليَّ، امن ألاّ نعيش بطريقة أقرب ما
يمكن إلى الكمال|. .
ينهضُ . "لم تقومي بعد بتقويم، هيه؟" . اتقويم؟1.
پمع Housekeeper . أظنُّهُ مبرمَجاً على دورة شهرية . سـأضبطُهُ كي تتمكني من القيام بواحد غداً، ه.
بعد صمـِّ، يُضيفُ : ॥أنا واثقٌ من أنتك تُبلين البلاء الحسن، جين . لكن المعطيات الرقمية ستساعدكِ على التحسنه .

في صباح اليوم الموالي، أستيقظ سعيدة ومتصلِّبة بعض الشيء . إدوارد قد انصرفـ أنـزلُ لأشرب تهوة قبـل أن أستحـمَّ وأكتشفُ رسالةً من Housekeeper فوق شاشة حـر اسوبي .

جبن، المرجو أن تضعي تقويماً من 1 إلى 5 للتأكيدات الآتية، 1 يناسبُ ("متَّفة تماماً") و5 تناسب "اغير متَّفقة نهائياً") .

1-1 أرتكب أخطاء أحياناً .
2- أشعرُ بالخيبة سريعاً .
3- أتلقُ بسبب أشياء من دون أهمية.

وهناك عشرات من الأسنُلة الأخرى. أضُعُ الاستمـارةَ جانباً،
 وأنتظر شلّالَ الماء الساخن اللنيذ . لا يحدثُ شيئاً .

أُحرِّكُ يدي، الذي أحمل فيه السُوارَ الرتميَّ . لا شيء دائماً .

 البيتُ به كهرباء وإلا لما اشتغل Housekeeper.
تـم أفهـمُ. اضاذهـب إلـى الــــــطـان، إدوارد! كـــتُ أُرغـبُ في
حمّام".
بالفعل، عندما أنظر إلى رسالة Housekeeper بتمعّن، أكتشفُ هذه الكلمات: عُطّلتْ بعضُ وظاثف البيت البى ان بنتهيَ التقويـم.
 الأسثلة.

## الأمس: إيما

$$
\begin{aligned}
& \text { العلاكة الحمبة مع إدوارد أمرّ متغ". }
\end{aligned}
$$



 أحيانا.
بيد أن هناك انشغالات أخرى.

جالسة أمام الطاولة الحجرية، بلباس النوم، أنظر أنظر إليه وهو يطبُُ


 بواسطة ملعقة المطبخ ويلتقطها مثل فطيرة رخوة . بعد دقا وتائق معدودة، يكون الطعام جاهزاً. وأنا أموتُ جوعاً .


- أي نوع؟
- لا أعرنُ كيف تُسمٌي هذا . من دون حواجز . مستقلة. - منذ مدة لا بأس بها، أجل . لا تعرفين، ليس لي أي"ّ اعتراض


 وأقوى؛ سـباق مسـافات قصيرة بدلَ المـاراثون. تُقَدُرُ الآخر أكثـر عندما تعلمُ أن الأمر لن يدوم إلى الأبد .


 أن تظني انَّ (مس دون حواجز، تعني في ذهني من دون انخراط الا دون مجهودات، لكنها بكل بساطة نوعٌ آخر من الالتزام، ونوعٌ آن آخر من المجهود. من بين العلاقات الأكثر روعة التي عرفتُها، بعضُها لـم

تهمُّ كثيراً . لا تهمُّ سوى القيمة.
- حدّثني عن التي دامَت عدة سنوات.

 كي أطرح عليكِ سؤالاً . كيف ترتبين توابلبِ؟ - توابلي؟ - أجل، هذا أمرٌ يشغلني منذ حاولتُ العثور على الكَمون، قبل قليل . من الواضح أنها غير مرتبة ترتيباً أبجدياً، ولا ولا وفق تاريخ انتهاء الصالاحية. أيكون الترتيب وفق المذاق؟ أم وفق القارّه؟ - أنتَ تمزح، أليس كذلك؟

ينظر إليّ :

- تريدين أن تقولي إن الأمر اعتباطي؟
- اعتباطيت تماماً . - و واه ، يتعجّب.

أستشُقُ نغمةً سخرية. لكن، أحياناً، يصعبُ الجزمُ بذلك مع
إدوارد.
عند انصرافه، يخبرني أنه تضى أمسيةً رانعة.

5 ب) لـديـكِ الاختيار بـين أن تُقدلّمي مــداراً صـغيراً من
 أن تُرسلي ذلك الـمال إلى أفريقيا مـن أجل مـقاومة المجاعة. ماذا تختارين؟

O المتحف O المجاعة

## الآن: جين

 مختلف الأصنافه، يُعلنُ رجلٌ يرتدي سترةً من مخملِ مضلَّع، وهو يشير بكأس الشّمبانيا نحو السقف المشيّد بالزجاج والِئِ والفولاذ.
 اجتماعية . ." ، تُفيدُ امرأةٌ باقتناع ع لا |اخطوط رغبة، مُضمرَة، ثم مَنفية . . . . .
باستناء اختالاف التعبير، أقول لنفسي، فإن إن الحفلا عند اكتمال بناية لا تختلف كثيراً عن حفلات افتتاح المعارض التي



 أعتاد على أسماء المـهندسين المعمـاربين الإنتجليز الأكثر شهرة:

 بذلك إدوارد. وسيُقامُ، في اختتام الأمسية، ألعـابٌ نارية وعرض

ليزر، يمكن مشاهدتُهُ عبر السقف الزجاجي، حتى من الكينت(1)



 أنفسهم وتملين بعض الشيء. سبق أن استوقفني أكثر من واحـ أحد وهو أر
 (مساء سعيد). .

عنـدمـا أرى أن إدوارد ينظر جهتتي، أعودُ نـحوه. يفتـرق عن


 أحدٌ أنكِ أجملُ امرأة في الأمسية؟" .
"(في الواقع، قاله عدد من الأشخاص" .

 عند كلووي. (الكن ليس بمثل هذه الطريقة المباشرة"] . يضحكُ . "اهيّا معي" .
أهمسُ : (أتريد أن نبحث عن مكان أكثر حميمية؟". .
"لا"
وبينما تختلُ ركبتاي، وترتعد رجلاي، ويصير كلٌ ثقل جسدي،

Kent (1) مقاطعة إنجليزية تقع جنوب شُرق لندن، بين المانش ومصبٌ نهر
التمز . (المترجم)

أو جلُّهُ، يضغطُ عليه، يبتعد إدوارد عني قائلاً : (اعذذريني، جين. ينبغي أن أذهب للحديث إلى أولئك الناس هنالك" .

 مصافحاً. تلك اليد التي كانت تحضنيني منذ لحظات.

لا يزال الُّوار في رأسي عندما يشرعُ المدعوون في الانصراف . أصرتُ من هـذا الصنف من النساء؟ هـل أصبـحت سهــلة الـمنـال؟ الـو يأخذني إدوارد بعد ذلك إلى مطعم ياباني قريب، أحد تلك المطاعم المزوَّدة بمنضدة تحيطُ بالشّيفيف . جميمع الزبائن الآخرين آسيويون : رجال أعمال ببدلات غامقة. يستقبل الشّّيف إدوارد كأنه يعرفه جيداً، ، وهو ينحني، ويخاطبه باليابانية . يجيبه إدوارد باللغة نفسها .
 حول مائدة. (الثقة في اختيار الإيتاماي(1) علامة احترامهِ . "اتتكلُمُ اليابانية بإتقان" .
"أقمتُ بنايةً في طوكيو منذ عهد قريب" .
(أعرفُ"، . ناطحةُ السحابِ اليابِانية التي أقامها هناك بناء باء لولبيّ أنيق وشهوانيّ، مِثْقَبٌ عملاقُّ يخترقُ السحابِ . اكان ذلك أول إقامة لك هناك؟!".

أعلمُُ أن الأمر ليس كذلك، طبعاً . أراقبهُ وهو يُرتِّبُ بعنـايـة قضيبيه في جانبه .
"لا . قضميتُ هنـاك عـامـأ كامـلا عقـب مـوت زوجتي وابـني"، يجيبُ، وتجلبُ لي هذه اللمعةُ الأولى من الثقة والحميمية، رعشةَ
(Itamae (1) الشُيف أو الطباخ الرئسس في مطعم ياباني كبير . (المترجم)

إثارة. اكنتُ أحسُ بنفسي أنضل هناك، وسط تلك الثقافة: الأهمبة
 التقشَّفُ إلى الحرمان والفقا للانر . أما بالنسبة إلى اليابانيين، فإنه أسمى أنشال الجمال، ما يسمّونه شيبوي" . تحملُ إلينا نادلةٌ حساء: في أوعية من البامبو المزيَّة برسوم، غاية في الخفّة والصغر لدرجة أنها تتسع في كفٌ اليد.


أبتلُ رشفة حساء. شيء ما يضطربُ فوق لساني، إنه إحساس
„آما التي هي حية؟، في الواقع،، يضيف.
(ايحتوي الحساء على جمبري صغير جداً اسمه شيرُوُو، جميعُعُ
حديث الولادة. يضيفُهُ الشّيف في آخر لحظة. يُعتبر هذا طبقاً رفيعاً" .
يشيرُ !لى المنضدة، التي ينحني خلفها الثيف مرة أخرى محيّياً إيّانا. ا ااختصاص الـنـيف أتارا هو الإيكيزوكوري، فواكه البحر الحيّة. أرجو أن يلائمكِ هذاهـ




 عيناها ، مفزوعتين .

پآه، يا إلهي،، أقولُ مرعوبة. اذوتي. أوَكُدُ لك أنها لذيذةه .
 "الا أستطيُ أن آكلَ هذا، إدواردا


 العبارة في النّقر داخل رأسي. "لالستِ بخير جين؟ّه، ينظر إليّ إدوارد بقلق . ".. ע.... ע.
الغريبُ في الحزن، انقضاضُهُ عليك في اللحظة التي لا تتوقعينه






 والأصمَّ، قد هتنّي مرة أخرى فأنفجر باكية.


 لكن الأوان تد فات، فات من أجل كل شيء. وها أنا أنا أُسرعُ نحو باب الخروج.

## الأمس: إيما

- شُكرآ على حضوركِ إيما، يقول المفتش كلارك. تطعة سڭّر واحدة، أليس كذلك؟


 يمدُّهُ إليّ، وأجدُ هذا شديد البهجة بُ بالنسبة إلى مكتب شرطة - بلى، صحيح، أقول بعصبية . بِمَ يتعلّقُ الأمر؟ يرشف المفتّش كلارك من قهوته ويضع الفنجان فوق المكتب، بجانب طبق بسكويت، يُدنيه مني

 بالشريك، غرانت لويس، لا يمكننا فعل شيء ذي بال . لكن بالنسبة إلى الرجل الذي اعتدى عليكِ، ديون نيلسون، الأمر مختلف الـفي - طيـب، أقولُ، غـير أننـي لا أرى في إخبـاري بـلـنك سبـبـاً

Garfield
ديفيس. (المترجم)

لا ستدعائي إلى مكتب الشرطة. صحيح أن دفاغهما بكونهما برينين خبرٌ ستيّي، لكن كان في إمكانه أن يُطلعني على الأمر بالهاتف .
 تُقَدٌمي التصريح الشخصيَّ للضحية . وأثناء جلسة إطلاق سراحه بكفالة، سيكون في إمكانكِ أن تشرحي الكيفيةً التي أثَّرَت بها هذه
 مؤقتاً في انتظار محاكمته.
أهزُّ رأسي. ما أشعر به؟ لا لـ شيء، في الحقيقة. الشيء الوحيد الذي يهمُّ، هو أن ينتهي في السجن وأمام قلّة حماسي، يُضيفُ المفتّش، بلطفب :

- انظري إيما، نيلسون شخصٌ ذكيٌّ وعنيفٌ . شخصيّاّ، سأشعر بنفسي أفضل إن بقيَ خلف القضبان
- لن يُغامر بأن يعيد نعلته قبل محاكمته، أليس كذلك؟ عندئذ أُدركُ ما يقصد إليه المفتّش .
- تعتقد أني يمكن أن أكون في خطر أِّ أُ أقولُ وأنا أحدِّقُ في عينيه. وأنَّ في إمكانه أن يحاول منعي من الْ الإدلاء ألاء بشهادتي

 يعتمدُ على شهادة شخص واحد، الو ادفاية أفضل من العلاج
- ماذا تتظظر مني؟
 بععض العناصر، لكن كلما كان التصريحُ شُخصيّاً، فهو أفضل . صمتٌ. تم :
- غير أنـني يـجـب أن أحـنُركِ : مـا أن تُتلى شـهـادتُكِ أمـام
 التحقيق المضاد عند المحاكمة. - من سيتلوها في المحكمة؟


 مدّة لحظة، يلينُ وجهُ المفتّش كلاركُ ويكادُ يبدو متأثّراً. تُم يتنحنحُ - سنضعُ طلباً بإجراءات خاصة. وهذا يعني آن حاجزاً سيفصل بينك وبين نيلسون أثناء الجلسة . لن تكوني مجبرة على رؤيته عند قراءة تصريحكِ، وهو لن يستطيع رؤيتِكِ
 يهزُّ المفتّش رأسه .
 من كل شيء؟ ألن أكون قد جعلتُ وضعي أكثر خطورة؟؟

 سكناك.

يُملني بنظرته العطوف واليقظة . - إذاً، إيما، هل هل توافقين على تـحرير تصريح لـقراءته أمام المحكمة؟ أفهـمُ الآن سببَ وجودي هنا . كان كلارك يعلمُ أنه لو اكتفى بمكالمتي، لكنتُ غالباً قد رنضتُ وري

أسمعُ نفسي وأنا أجيب:

- إن كنتَ تعتقد أن هذا يمكن أن يكون نافعاً .

 ارتياحه كان شديد الوضوح لدرجة أنني لم أنتبه إليه.
- الجلسةُ موعدها يوم الثلاناء، يحلِّدُ . - هذا الثلاثاء؟
- نيلسون لديه محام عنيد جدّا، للأسف. وعلى حساب دافعي

الضرائب، بطبيعة الحال.
ينهضُ المفتّشُ كلاركُ الـُ

يمكنكِ أن تشرعي في تحرير تصريحكِ.

الآن: جين

عبرَت ذهني فكرةٌ رهيبةٌ: إدوارد جعلني آكُلُ من الجمبري الحيّ ليعاقبني على محاولتي دفعه إلى الحديث عن زوري إنـي فكرة سخيفة، بَيْدَ أنه يبدو شديد التحفّظ في المستوى العاطفي، إلى إلى
 في ذلك الفراغ.
بعد حادت المطعم الياباني ببضعة أيام، أتلقّى طردَين . أحدهما كبير، ونحيف، مختوم بحرف W، الذي يُعرفُ به متجر وانديرير الموجود في بوند ستريت. وآخر صغيرٌ، من حجم كتاب الجيب الـرئ أضعُ الأكبر فوق الطاولة الحجرية. على الرغم من كبر حجمه، لا يزنُ إلّا قليلا".
يحتوي على فستان ملفوف في ورق من حرير . أستعرضه فوق
 ملامستُهُ الشهوانية والمداعِبة فوق بَشَرَتَي . أحملُهُ معي إلى الغرفة لأجرِّبُهُ . يكفي أن أر أرفع ذراعَيّ لينسابِ


الفستانُ، بما يُتبُُ المَكْرَ، جميعُ حركاتي. وعندما أفحصُ النسيجُ،

 الطردُ الآخر .
 جين، سامحيني لأني كنتُ معتوهاً من دون إحساس . إدوارد. ينفتحُ
 ذو ثلاثة صفوف. ليست جدّ غليظة، لكن لونها الحليبي وشكلها غير



 أتطلَّعُ إلى نفسي في المرآة، يُدهشني جمالُ تناقُضه مع انسيابية الفستان. أرفع شعري بـدِد لأتأتّل المنظر . أجل، هكذذا، مُرسَلاّ على الجانب. اَخَذُ صورةَ السيلفي، لَأَبعَتَ بها إلى مِيَّا

 يجيبُ في الحين. أحسن. لأني سأكون عندكِ بعد دقيقتَين
 هيئة تُبرزُ مفاتني. في انتظار عنُيقي

وعندما يصلُ يقودني إلى الطاولة الحجرية، بفستاني وعِقدي من اللؤلؤ : ضاغطاً، مباشرآ، من دون معدمات ولا كلمات زائدة

لم يسبق لي أن عرفتُ هذا النوعُ من العلاقة. كنتُ أُتَهَمُمُ بأني منغلقة على ذاتي، متحفُّظة، بل حتى „مُمِلّة آلـا ذات مرة. ومع ذلك، ها أنا ذي.
ثم، يبدو إدوارد كأنه خارجّ من حال انجذاب





 مصدره من تالاسيري، على ساحلى ماحل مالابار . „الكنني أستعمل أحياناً


 المقالي. وعندئذ فحسب، يُخْرِجُ ونيقة من محفظته . نتائجلِ. اعتقدتُ أنكِ ستهتمين بمعرفة كيف كان بلاؤكِّ"، . "نجحتُ في الامتحان؟ه ه.
 "هذه نقطة جيدة؟"
ولا وجود لـرجعية حقيقية. لكن يمكن أن أن نأمل في أن نرالٍ تنزلين إلى خمسين، بل أدنى من ذلك، مع مرور الزمن" . أحل الكلمة من اللاتيتية: Lacrima، وتعني الدمع. (الدترجم) Toscane

لا أستطيُ أن أتفادى الإحساسَ بانتقاد في هذا الجواب.








 شيء أن مقاربتك للحياة أكثر إيجابية. تملكين مستين مستوى عالياً من الئ الاستقامة النُخصبة، وأنتِ منضبطة، وتنجحين في في منع الكلس من الترسّب نوق جدران الحمّامب" .
يبتسمُ ليشير إلى أن هذه الملاحظة الأخيرة، على الأقل، مجرّد مزاح، غير أن نَفَسِي يتقطُعُ من السخط. وأنتَ تعلمُ كلًّ شيء عنّي! ه.
"بطبيعة الحال. لو كنتِ قرأتِ بنودَ العقد، ما كنتِ لتندهشي،
 يسمح لي بالسكن في وَنْ فولغيت ستريت.

 لـ Housekeeper أن يُحلٌدَهُ حتى قبل أن تُفكري في زيارة الطبيب. هذه الإحصانيات تسمحُ لكِ بالتحكم في حياتكِّ، . (وإذا كانت النساء لا يرغبن في أن يُتَجَسَس عليهنّ؟"،
"ا أحد سيتجسَّسُ عليهنّ . نـملكُ كلًّ هذه الـمعطيات التي تخصُّكِ لأننا لا نزالُ في النسخة التجريبية . في حالة المستعملين
 المرتبطة بكل فرد" . ينهضُ . "فكُري في هذا"، ، يقول بلطف . آحاولي
 أيضاً؛ ؛سنرى لو سيكون في إمكاننا أن نُغيِّرَ النظامَ لجعله أكثر قبو لاً أِ لكن كل ما علمتُهُ عنكِ يدفعني إلى الاعتقاد بأنكِ ستعتادين على الأمر سريعاًا .

## الأمس: إيما

أنظُرُ إلى الملاحظات التي أخذنُها من أجل تحرير تصريح
 ألقي نظرة على الثـاثة: إدوارد. - نهارٌِ سعيد إيما . وصلتكِ رسالتي؟ يبدو مِرحاً، يكاد يكون مبتهجاً.

- أيُّ رسالة؟
- تلك التي تركتُها لكِ في مكتبكِ. - أنا لستُ في الدكتب. أنا في مقرٌ النرطة

يعود نظري يقع على ملاحظاتي . اقترحَ عليّ المفتّش كاركا كا أن
 شعرتُ به في تلك اللحظة. الآثار على علاقتي العاطفية. ما ما أشعرُ
 ليست سوى كلمات. لم أتصوّر أبداً أننا سنصل إلى هذا الحدّ.
- بل لستُ بخير نهائياً، أقولُ.
- في ويست هامبستيد انـي -
 أحتاجُ إليه في هذه اللحظة، أكثر من أيّ شيء آخر ، إلى أن يأتيَ شخصٌّ تويٌّ ووائقٌ، مثل إدوارد، ليلتقطَ تطعَ حياتي ويجمعَها ويعيد

تنظيمها جميعَها

- أوه، إيما . إيما . يقولُ . نحنُ في مقهى قربَ ويست إند لين. أبكي. يـحدجنا زبائن بنظرابِ حذرة. من هي هذه الفتاة؟ ما الذي فعلهُ بهـا هـا هذا الرجلُ لتبكي هـكـذا؟ غيـر أن إدوارد يـتـجاهـلهـمـ. وضـع يـدهُ فوق يـدي، بحنان.
من البشاعة أن أقول هذا، حول أمر رهيب بهذا الشكل ، بيدَ أني لديًّ انطباع أني متميِّة. ه إن عناية إدوارد الحنون الحون بعيدة كلّ البُعد عن الغضب القَلِقِ لدى سايمن يأخذُ مسوّدةً تصريحي - أيمكنتي؟ يسالُّ .

أهزُّ رأسي فيسُرعُ في القراءة، وهو يعقد حاجبَبيه بين الفينة والأخرى.

- ماذا كان محتوى رسالتك؟ أسألُ .
- أوه. هدية صغيرة، لا غير . هديّتان، هي في الواقع يرفعُ الكيسَ الموضوعُ عند قدميه . متختومُ بحرف W W هاثل . - هذا من أجلي؟ أقولُ، مندهشُة .
- كنتُ أريدُ أن أدعوكِ لمرافقتي إلى أمسية مُمِلَّة، وقلتُ لنفسي

الآن منشغلة بأشياء أخرى.

أُدخلُ يدي في الكيس وأُخرِجُ حُقِّاَ على شُكل محارة. - يمكنكِ فتحُهُ إن شئتِّ، يقولُ

 Tiffany's صفوف، بل ثلائة، وليس له مشدّ في الوسط-، غير غير أني منذ الآن أتخيّلُ التأثير الذي سُّحدِئُهُ حول عنقي، مثل ياقة، ، عالية وضيّقة .

- إنه رائع، أْولُ.

أهمُّ بإمسالٍِ الطّردِ الثاني، أكبر من الأول، لكن إدوارد يوقفني.
ربما ليس هنا .

- ما هي هذه الأمسية التي كنتَ تريد أن تأخنيّي إليها؟ - حفل توزيع جواثز الهندسة المعمارية. أمرٌ ثقيلٌ جدّاً . - وأنتَ هو الفائز؟ - أجل، أعتقدُ ذلك. أبتسمُ له. سعيدة فجأة. - سأعود إلى البيت لأغيرّ ملابسي، أقولُ - أرانقُكِ. ينهضُ ويهـسُ في أذني: لأنني أعلمُ أني ما أن أرارٍِ في هذا الفستان، حتى أرغب بكِ.


## الآن: جين

عندما أستيقظُ، إدوارد قد انصرف. أن تكون على علاقة مع

 بتسامح أكبر، كانت ستبدو علاقتُنا عادية جدّاً .
 إدوارد لن يتغيّر أبداً، وأن شخصاً اعتاد، مدةً طويلة، على أِّى العيش

 أنها ستُذيبُ قلباً من جليد. بينما في الواقع، هو من سيُحطّمُ قلبكِ" .
 تدخّلات إدوارد غير المُنتظمة في حياتي، أن أُخِيْيَ عن مِيَا كونَ العلاقة بيننا تد بدأت تأخذُ منحى جِدِّياً .

 متطلّبات. لستُ مضطرة أن أُنصتَ إليه يحكي لي عن كيف تضى تِي


وجود لخطط مشتركة نتفاوضُ حولها، ولا لرتابة بيتية يومية يجب احترامُها . لا نقضي وقتاً كثيراً معاً يُشُعرنا بالملل .




 عشر سنوات.
أستعرضُ البريد : أغلبُهُ منشُورات سياسية تتعلق بالانتخخابات
 تبدو لي النقاشاتُ حول المكتبة أو جمع النفايات شـديدة الـئي البُعد عن حياتي الجديدة في هذا البيت. رسالتان موجَّهتان إلى الآنسة إيما ماتيوس . إشهاران في الغالب، لكنني أضعهما جانباً لأعيد إرسالهما إلى كاميلا .
الرسالة الأخيرة موجّهة إليّ . أحسبها في البداية إشهـاراً آخر ، ثم ألا حظُ شععارَ المستشفى فتسـارعُ نبضات قلبي

## العزيزة الآنسة كافنديش،

 نتائج التشريح: الِيزابيل مارغريت كافنديش (متوفاة).فبلتُ إجراء تشريح لأن ذلك بدا لي أفضل طريقة للحصول علـو على

 هذا منذ شهر . لا بدَّ أن الرسالة تاهت في دواليب البريد .

أجلسُ، رأسي به دُوار، وأقرأ التقرير مرّتـن، مـحاولة فهـم
 أسبوعاً قبل أن يكتشفوا وجود مشكل، عندما كنتُ تد ذهبتُ إلى مستشفى الو لادة من أجل القيام بفحص لأنني كنتُ أشعر بآلام في
 أعادوني إلى البيت لآخذَ حمّاماً ساخناًا . بعد تلك الْ الزيارة، أحسستُ
 يؤكّد أن جميع الإجراءات الم المناسبة قد لارتفاع الارتفاق العاني، ونق مقتضبات التعليمات الجار الجاري بها
 قلب إيزابيل لم يعد ينبض. ثم نتائج التشريح في حدّ ذاته، ركامٌ من الأرتام التي لا تحمل أيَّ معنى بالنسبة إليّ : ترقيـم صفانـح دموية وتحليلات دموية أخرى. مرفقة بهذا التعليق :

الكبد: طبيعي

عندما أتصوّرُ أن أخصائيّاً في علم الأمراض استخرج بأناة تلك

الرالكتليتان: طبيعيتان : طبعيتان

## أنتقلُ مباشرة إلى الملخّص .

إذا كان في الإمكان القيام بتـُشخيص دقيق في هذا



الاختناق.

ورم خلف المشييمة. كأنها تعويذة يُلقيها هاري بوتر، وليس عطباً قادرآ على قتل جنيني. يرقص اسم الدكتور غيفورد في أسفل

 فيها. وفي جميع الأحوال، لا أستطيع استكمـال القراءة، لا أفهـم



تقرأ تيسا رسالة المستشفى، وهي تلقي عليّ نظرة قلقة بين الفينة والأخرى. تعلمّ، بطبيعة الحال أني وضعتُ وليدأ ميّا ميّتاً . الكثير من المتطوعات في الأمل الجديد موجودات هنا للسبب نفسهـ.
 (ايتعلق الأمرُ بتمزّق المسُيمة. في الواقع، يقولوني كان قد توقف عن تلقِّي التغـذية والأوكسـجـين قبل أن تصلي إلى الى
("كان في إمكانهم أن يشرحوال لي ذلك بطريقة واضحةه" .
"أجل . لكن قد لا يكون الأمر بريئاً". يجعلني شيء ما في لهجة كلامها أرفع رأسي اعندما ذهبتِ للفحص بسبب آلامكِ في الظهر، ما الذي وقع بالتحديد؟، .
أفكُرُ ، اكانوا يعتقدون أنني أقلق من دون سبب، هذا ما شعرتُ به. الحمـل الأول وكل ذلك. لكنـهـم كانوا جدَّ لطفاء. لكـن الكن في الـمقابل، لا أتذكر أني أجريـتُ كلَّ هـذه الفـحوص التي يتحدثوثون

عنها . . . .
"تقويم ارتفاع الارتفاق العاني، هذه لغة طبية لقول قياس حجم البطن بوساطة شريط قياس. وعلى الرغم من أن ذلك يدخل فـل في إطار مـا توصي به توصياتُ وزارة الصحّحة عنـد كل زيـارة سـابـقـة عـلى الولادة، فإنه غير كافِ ليكشف مسيمةً فاشلة. هل أجروا لكِ كِ مراقبة

القلب؟|،
"الفحص من أجل مراقبة دقات القلب؟ أجل، قامت الممرضة
بذلك،
|(على من عرضَتِ التخطيط؟" .
أحـاولُ أن أتـذكر . اأعتقـد أنـهـا كـلّمـت الـدكـتور غيــوردد في الهاتف لتُطلعه على النتانج. أو على الأقل ، قالت لـ له إنها كانـت

عادية،
أُجرِيتِ لكِ أشعة أخرى؟ فحص بالموجات فوق الصوتية؟ أو
أشعة دوبلر؟!
اتَخذ صوتُ تِيسا نغمةً مُقلقة.
أحركُ رأسي نافية. „لا ، لا شيء. قالوا وأن آخذ حمّاماً ساخناً وأن أتوقف عن القلق . وعندما أحسستُ أن

إيزابيل تركلُ برجلبها ني بطني، تلتُ لنفسي أنهـم كانوا على
صوابا.
امن الذين كانوا على صواب؟1،.
"اطبعاً . . . الممرضةانيا كانيا
اهمل تحدَّنَت إلى شُخص آخر؟ إلى مُوَلُّدة رنيسة؟ إلى طبيب
داخلي؟ ه.

 وقوع أي خطأ طبيّ كان يمكن أن يقود إلى وفاة إيزابيل"، تقول بحدّة.
أظلُ فاغرة الفم. (اخطأ؟ كيف ذلك؟)،
العندما تنطلقين من مبدأ أن موت جنين في صحّة جيدة هو موت


 مرهَقة بالعمل، أو طبيب داخلي لا لا بُحسنُ قُ قراءة رسم إيقاع قلب


 إجراء فحص دوبلر" .
سبق أن سمعتُ عن نحص دوبلر دوبلر . فقد قامت الأمل الجدليد



تُجريه إلاّا بطلب مباشٌر من الطبيب الرئيس، فإن ذلك يُعتبر أحد
 العظمى من بين أعلى النسب في أوروبا .




 بدَّ أنه يضطلع في العمل بحِمل أكبر من المستطاع" ،

جدّاً معي، أقولُ لنفسي .
"طبعاً، ، تضيفُ تبسا، "ايمكنك أن تدّعي أن الخطأ لم يكن منه. لكنتا لن نستطيع إجبار المستشُفى على زيادة عدد موظفيهم إلّا

 أخبرني بوفاة إيزابيل، كيف أن سبب الوفاة يبقى في غالب الحب الحالوا مجهولاً . أكان منذ تلك اللحظة يحاول أن يُداري إهمالَ فريقه؟ پما الذي يتوجب علي فعلُّ؟؟ با .
 الفحوصات؛ سنعرضُها على أخصَائيٌ . فإذا تبيّنَ أن المستشفى يخفي أخطاء جسيمةً، سيتوجّبُ التفكير في اللجوء إلى العدالةه .

الأمس: إيما

- هذه السنة، جائزة مجلة الهندسة، تُمنحُ لـ . يصمـُ المقدّمُ لحظاتِ ليُذكيَ أثرَ التشويق، قبل أن يفضَّ ختَمَ
- . . . شركة مونكفورد!

ترتفع تصفيقاتٌ وصيحاتٌ من مائدتنا، المـخصّصة لأعضاء الششركة. وتتوالىى صور الأبنية فوق الشاشـات. ينهض إدوارد ويسيرُ نحو المنصة، وهو يحي بأدب بعض المشجّعين في طريقه. أفكُرُ : لا وجود لوجه شبه مـع الحفـلات التي تنظّمهـا مـجلةُ

سايمن •
يتوجه إدوارد، حاملاً كأسه بين يديه، نحو الميكروفون .


 فجأة، يعود إلى جدّيته. - قال أحدُهُم إن الاختلاف بين مهندس معماري جيّد ومهندس

معماريٌ كبير، هو أن المهندس المعماريَّ الجيّد يستسلمُ لجميع الإغراءات، على عكس المهندس المعماري الكبير .
 المعماريين حريصين حقّاً على سماع ما سيقوله . - نحن، المهندسين المعماريين، يستا يسأنف كلامهـ، ، مهووسون

 على الصمود أمام الإغراء، بينما قد يكون


- . . . ريما قد تكون الهندسة المعمارية، في النهاية، لا تتمثل في إنشاء بنايات. نقبلُ حقيقةَ أن يكون المعمارُ شـكـلاً من أشكال
 والمطارات، بنسبة معيّنة. لكن ماذا عن التكنولوجيا إذأ؟ هندسة تلك
 نتخفّى : الإنترنت؟ وإطار وجودنا ، والروابط التي تجمعنا ، والئنيا والقوانين والقواعد التي تحكمنا، وطموحاتنا وحنا ورغباتنا الأكثير بداهة؟ اليست مي أيضاً أبنية، بمعنى من المعاني؟ يتركُ فسحةً لصمتِ جديد قبل أن يستأنـف :

 يمكن أن أقول إنه شُوِّهَ، بفعل ذلك الحادث الما المأساوي لا ينظر إليّ، غير أني أشعر كأن جميع من في القاعة يعرف من المقصودة بكلامه
- أليست وظيفة الهندسة المعمارية الأساس أن تجعل وقوع مثل

هذه المأساة مستحيلاُ؟ يسأل. أن تعاقب المذنب، وتعالج الضحية، وأن تُغيرٌ العالم؟ لماذا سيتوجّبُ علينا، باعتبارنا مهندسين معماريين، أن نحصر دانخل جدران بناياتنا؟ صمت. يبدو الحضورُ الآن مرتبكاً.
 مستويات صغيرة، من أجل زبائن أغنياء. غير أنني أنتبه الآن إلى آن المستقبل لا يكمن في تشييد مساكن رائعة، بعيدة عن قبح مجتمعنا ،

ولكن في بناء مجتمع مختلف. يرفع كأسه . - شكرآ على هذا التشريف الذي منحتموني إياه.
 الناس يتبادلون الابتسامات أو يرفعون عيونهم نحو السماء ألاء
 هناك فوق المنصة، عشيقي، لا يكترثُ لمن يسخرون اكنري منه .

في هذا المساء، أسألُهُ عن موضوع زوجته. أحتفظ بفستاني بينما نتحدث، لكن بعد ذلك أُعلِقُهُ بعناية داخل أِل الـخزانة خلف الحاجز، قبل أن أعود لأندسَّ من جـديـد بـجانبه، عارية، إلّا من عِقد اللؤلؤ . - أخبرني المحامي أن أسرتك مدفونة هنا ، أقول بخجل .
 يظلُ صامتاً مدة طويلة لـدرجة أنني أبدأ أقول لنفسي إنني لن

أحصل على جواب آخر . - كان الأمر فكرتها هي، يقول أخيرأ . كانت قد قرأت كتاباً

حول الهبتوباشبرا وكانت تؤكّد أن تلك رغبتها، إن ماتت قبلي. أن تُدفن تحت عتبة إحدى بناياتنا . بطبيعة الحال، لم تكن تـتخيّل . . .

- هيتوباشيرا؟
- (الدعامة البشرية"، باليابانية. يُقال، لتحمل الحظًّ للبيت . - لا يزعجكَ أن أتحدث عنها؟ - انظري إليَّ، يقولُ بجدّيّة طارئة ألـة أُديرُ رأسي لأغوص بعينَيَ في عينَيه .
- إليزابيث كانت رائعة، بطريقتها ، يقولُ بنغمة رقيقة. لكنها تنتمي إلى الماضي الآنـ . وهذا أيضاً رائعٌ : ما يحدثُ بِّ بيني وبينكِ أنبتِ رائعة، إيما . لسنا في حاجة إلى الحديث عنها . في صباح اليوم الموالي، بعد انصراف إدوارد، أبحثُ عن الـي الـي زوجته في الإنترنت. لكن Housekeeper لا يجد شيئاً . - ما هي تلك الكلمة اليابانية التي استعملها؟ هيتوباشيرا . أُطلِقُ عملية البحث.
أعـــد حـاجبَبيّ. وفق الإنتـرنـت، هـذه الكـلـمـة لا تـعـنـي دفنَ الأموات تحت المنازل. يتعلّقُ الأمرُ بدفن الأحياء.

العادة المتميلة في التضحبة بكائن إنساني أثناء بناء
 الأحـجار الأولى والـموارضُ تُـفـمسُ في الـدم البـشري،
 أوروبا منذ قرون قليلة. ونق تقاليد اليد الماوري المشا


أمرُّ سريعاً إلى الدقال اللاحق.
بـجب أن بكـون القربانُ يتناسب مـع أهمية بـيت


 متميّة، وتد يكون مصحوباً بعذابات كبيرة.

أتساءلُ، أثناء لحظة جنون خالص، إن لم يكن إدوارد يتحدث عن هذا . أيكونُ قد ضحّى بزوجته وابنه؟ ثم أقعُ على مقال آخر أكثر بساطة.

لا تزال البوم توجد أصـداء تلك المـمارسـات في







 كارنيجي هول أو روكفيلر بلازا بأسماء محسنين كبار .

أوف. أعود لأنام وأدنُّ أنفي في الوسائد لأسترجع رائحته؛ لا
 رائع. أغوصُ في النوم من جديد، وعلى شفتيَّ ابتسامة.

## الآن: جين

اإن ما شعرتُم به وأنتم تعبرون هذا الباب وتلجون ممرّاً ضيّقاً يكاد يكون خانقاً، قبل الوصول إلى نضاءاء التي البيت المتناغية، هو



 في بناياتها .
يتجه الدليلُ نحو المطبخ فيتبعُُ القطيعُ الصغيرُ المتكوِّنُ من نصف دزينة زوّار بكل وداعة. "هكذا، ، أعلنَ بعض الأشخار الشاص أن وجودهم في مطبخ مثل هذا، يمتجُدُ في منظره التقشَّفَ والتحفظِ، يجعلهم يتفاجأون بكونهم يأكلون أقل من السابقا ،



 الاختبار . لن يكون البيت وحده المُعُرَّضَ لفضول فأكير، الأعين؛ كان يبدو

لي أنني أنا أيضاً سأكون كذلك؛ قضيتُ عدة أيام في ترتيب كل شيء

 يشيّدوا بنايات تُحقِقُ هدفاً،، يستأنف الدليلُ . اتبدو البنوكُ مهيبةٍ



 التكنولوجيا وعلم النفس ليذهبوا إلى ما هو أبعدل" .


 أن يكونوا جيراناّ فضوليين أو مجرد سُيّاح أنّا


 جزءاً من سيرورة العـلاج، أو مركزاً مخشصّصاً للأشخاص الذينـ
 ذكرياتهم. هذا البيت قد يبدو أوّلياً، غير أن طموحه استرين استنائي" .
 مصطفّين واحداً بعد الآخر، وأن تنتهوا جيّداً للدرجات"،
 تُوِّي إيقاعات النوم في الليل والنهار . وما أن ينزلوا، حتى أصعد خلسة كي أتمتع ببعض الحميمية

أكتشف مفزوعةً أن أحد أعضاء المجموعة بقي في الغرةة. فتح الخزانةَ، وعلى الرغم من أنه يوليني ظهره إلّا أني شبه وائقة من أنه يفحصُ ملابسي اما الذي تفعله؟ه
يلتفتُ. إنه أحد الزوّار الذين حسبتُهُم سُيّاحاًا. عيناهُ، خلف زجاج نظارته من دون إطار، صافيتان ونين وهادئتان. (أنظُرُ كيف تطوين حاجاتكه، .
في كلامه لهجة خفيفة. تد يكرين يكون دانماركياً، أو نرويجياً، في الثلاثينيات من العمر، يرتدي معطفاً شبيهاً باللباس العسكري. يبدأ يفقدُ شعرهُ الأشقر .


 "من أنت؟
يبدو شديد الاطّلاع بالنسبة إلى سائح




 أمامي هنا في غرفتي، لا بدَّ أن يكون مختلاً، تشلّني .
 مقصيّات من هذه الأمكنة، لـبب وجيهه . يلتقطُ تنورة ويطويها بثلاث

حركات ذكيّة. أؤُكّدُ لكِ أن عليك أن ترحلي. سيكون رحيلُكِ أحسن بكثير بالنسبة إلى إدوارد. مثل الأخرياته .

 لكِ شييأ؟ السابقات. لا واحدة منهنّ تدوم. تحديداًّ،. .

آكان مجنوناً تمـامَآه، أقولُ . "مُرعِباً. ويُعطي الانطباعَ أنه
يعرفكَ .
يتنهّهُ إدوارد. اههذا صحيح بعض الشيء. أو يعتقد ذلك على
الأقل . لأنه يعرفُ عملي" .

 منذ أن انتقلتُ إلى وَنْ فولغيت ستريت. آمن هو؟"، ("في المكتب، لقّبوهُ المتحرِّش" ،


 بارغان، لوكوربوزييه، فوستر . . . جميعُهُم كانوا ملاحَقين من لدن

أشخاص مختلين وائقين من امتلاكهم روابط متميّزة معهم" . اهل أخبرتَ الشرطة؟ه .

األا ترى ما الذي يعنيه هذا؟ عندما ماتت إيما ماتيوس، هل تأكّد أُحُدُهم إن كان جورغن هنا موجوداً في الجوار؟پ.

ينظر إليّ عاقداً حاجبَيه. الا تقولي لي إنكِ لا تزالين تُفكرين
في تلك القصة)، .
"احدثَ ذلك هنا . بطبيعة الحال أفكر فيهاه" .
 أُدرِكُ من شيء ما في نغمة صوته أنه لن يكون راضياً لو أني

فعلتُ ذلك.
"الا. لم يعدْهـ .
(أحسن . صدقيني، جورغن عاجزّ عن أن يؤذي ذبابةا).


ومحمرّتان بالعنب
(إدوارد. . .")، أقولُ متراجعةً .
("نع؟؟")
(اكتما عشيقَين، أنتَ وإيما؟؟" .
(أيُغيرٌ ذلك شيئأ؟".
"لاه.
هذا يعني نعم، بطبيعة الحال .
(اكانت بيننا علاقة قصيرة"، يعترفُ. "الكن الأمر كان قد انتهى
منذ مدة طويلة عندما ماتت" .
"هلّ؟ .... "لا أعرفُ كيف أصوغُ هذا السؤالَ، "هل كان الأمرُ
مثلما هو معي؟"1، .

 الماضي. ما بحدثُ الآن، بيني وبينلِّ. . . رائعٌ . أرجو ألّا نعود للحديث عن كل هذا . .

وعلى الرغم من كلماته المُطَمئنة، يستمرُ الفضولُ في نهشي. لأنني أقول لنفسي إني عندما ستزداد معرفتي بالنساء اللواتي

 الغريبة غير المرئية التي تُبعدني عنه الـي
في صباح اليوم الموالي، بعد انصرافه، أبحث عن بط بطاقة الزي الزيارة


 الرجل، في غرفتي : لا أحد يقطن هنا يـمكنه أن يتطلّعَ اللى حياة خاصة. لقد تنازلتِ عنها عندما وثّعتِ الحَقد. تذكّري الِّ


 شهادة في (العلاج النفسي التكاملي"، ومختصّة في تدبير قلق ما بعد

اللواتي يعانين بسبب موتِ قريبِ . الرقَمِ.
(ألو"، أَقولُ عندما ترفع السماعة امرأةٌ. "فقدتُ شخصاً مؤخَّرًا
وأودُّ أن آخذ لي موعداً معكِ" .
6. يعترفُ لكِ شخصرُ من محيطك، بشرط الحفاظ على



0
y 0
0

## الأمس: إيما

مراقبة إدوارد وهو يُحضٌّرُ أدوات طبخه، تُسْبُ ملاحظةَ طبيب


 ضخم، لكي أَبشرهُ.
مزاجُهُ رائق هذا المساء. أرجو أن أن يكون ذلك من أثر رؤيتي، عندما يخبرني أنه تلقّى خبراً جيداً .

 - شيء مهمّ؟

- جدّاً . إن ربحنـا يمكـننا بنـاء مدينة كاملة، جديدة تمـاماً. ستكون مناسبة لتحقيق ما كنتُ أتحدّثُ عنه، أن أخلقَ شيئاً آخر غير البنايات. ربما شكل مجتمع جديد .
- مدينة كاملة، مثل هذا البيت؟ أقول وأنا أنظرُ إلى الديكور المينيمالي في وُنْ فولغيت ستريت .
- لِمَ עَ؟
- لا أعتقد أن غالبية الناس يرغبون في العيش بهذه الطريقة.

 والجرائد تحت الكنبة. - أنبتِ الدليل الحيّ على أن ذلك يمكن أن ينجح، يقولُ . سخصٌ عادي تنيَرَ بفضل الهندسِي - أنت من غيرني، أقولُ
 ملفوفة في رزمة ورقية صغيرة تُشبه أوريغامي (1)


 غير أن ردَّ فعله، عندما أُخرِجُ إبريقي من فنّ الديكور، ليس مفتعلا"
- ما هذا؟ يسأل عاقداً حاجيَيه
- أهداني إياه سايمن في عيد ميلادي. ألا يُعجِّكَ؟؟
- لا مناص منه.
 السكين تحت الصدفة. لحظات بعد ذلك، أسمعُ فرقعةً عندما اقتلع

 سهولة. وبحركات أخرى قليلة يُزيلُ الجلدَ البُّنِّي؛ يغسلُ عندئذ النيلَ
(1) ننّ ياباني تقليدي في طيٌ الورق. (المترجم)

بالماء البارد قبل أن يُقُطُعَه إلى سانيهمي. ويحمل مزيجٌ من عصير الليمون، وصلصة الصويا، وخلّ الأرز، اللمسةَ الأخيرة. لم يستغرق ئلِّ كلٌ هذا سوى دقائق معدودة .
 الفراش . داثماً أبلغُ الرعشة قبله، وهذه المرة ليست استرئ استثناء من
 مثله مثل كل ما يقوم بهـ
 أيُّ اعترافاتِ أو حقائق مخفيةّ تواري هذا التحفُظُ البارد ذات يوم، سآكتنفُ ذلك، أُقسِمُ على هذا وبينما أغوصُ في النوم، أسمعُهُ يهمسُ :
 - مممدم، أغمغُمُ بصوت ناعس.

عندما أستيقظُ، إدوارد لم يعد نائماً إلى جانبي. أتقدّمُ، بخطى صامتة، إلى غاية قمة السلَّم فأراهُ، في الأسفل، داخلي الما المطبخ، وهو

منهمكُ في ترتيه.


 الإبريق الدكسور فوق الأرض
لا بدَّ أني أطلقتُ صرخة صغيرة الِّارة، لأنه يرفع رأسه، - أنا آسف حقاً، إيما، يقول بهدوء، يُريني يديه. كان عـئ عليَّ أن أمسحهما أولاً.

أريد أن أساعده في جمع الشظايا، لكنه يمنعني.
 الحال، يُضيفُُ . يصنُ ماريميكو إبريقاً رائعاً . أو بأسلوب باوهوسوس، لا تزولُ موضتُهُ.
أجلـس القرفصـاء على الرغم من كل ذلك لأسترجع بعض

- لا يهمّ، أقولُ. ليس سوى إبريق .

وأشعرُ برعشة إنارةٍ غريبة لفكرة أني ملكُ له. أنتِ لي .

الآن: جين
$\underbrace{}_{\text {t.me/t_pdf }} \underbrace{\sim}_{0}$
توجد عيادة كارول يونسون في شـارع هادئ ومُشَسَجَّر في كوينز
 مندهشنة، ثم تسترد طبيعتها بسرعة وتُدخلني إلى مكتبها . وتشرح لي لو
 بسيط لمعرفة إن كانت تستطيع مساعدتي. وإذا قررنا الاستمرار،
 "طيب"، تقولُ، بعد أن استنفدت المقدمات. (ما الذي جاء بكِ
جين؟". .

اعهدةُ أشياء. ابتداء من ذلك الطفل المولود ميّتاً الذي حدّثُتُكِ
عنه في الهاتف").
تهزّ كارول رأسها .
(الحديث عن حزننا يسمح لنا بأن نقوم بالفرز، أن نتعلّمَ الفصلَ
 رأجـل . أظنُّ أنـك ربـــا عـالـجـتِ امـرأة يـجـمـعنـي بهـا رابطُ مخصوص . وأودُّ أن أعرف ما الذي كان يُ يُقلقها ها . هذه المرة تحرّك كارول يونسون رأسها ، بحزم .
"لا أستطيع الحديث عن مرضاي الآخرين" .
 الخاصة. لان تلك المرأة ماتت. كانت تُسمى إيما ماتيوس" .


إنما هو تعبير عن ذهول. وهنا أيضاً، تسترجع زمامها سريعاً . (هذا لا يُغيٌِ من الأمر شيئاً"، تقول، „لا أستطيع أن أُطلِعَكِ على مـحتوى جلـسـاتي مـع إيـما . لا يـنتهي السـرُّ الـمـهـنيُّ بـمـوت

شخص" .
أَحقِّاً أشبهُها بعض الشيء؟؟ .
تتردَّدُ لحظة، قبل أن تهزَّ رأسها .
أُجل . لاحظتُ ذلك ما أن فتحت الباب . أفترضُ أنكِ إحدى
قريباتها؟ شقيقتها؟ تعازي" الحارةه .
"nلم ترَ إحدانا الأخرى أبداًا .


"أعيشُ في البيت نفسه، البيت الذي ماتت فيه| . ثم أضيف من
دون تردّد : "ولديّ علاقة بالرجل نفسهاهِ .
"اسايمن ويكفيلد؟ ها حبها؟" .

الذي أُحدُّثُكِ عنه هو من بنى البيت" .
تتفحّصني كارول.
رلِنَرَ إن كنتُ قد فهـمـتُ جيّداً . أنـبِ تقطنين في وَنْ فولغيت
ستريت، مثل إيما . وأنتِ عشيقة إدوارد مونكفورد. مثل إيما"ا .
("تماماً")

كان إدوارد قد حدّثني عن علاقته بإيما باعتبارها لم تكن سوى



أكشف لكِ ما دار بيني وبين إيما من حديث أثناء علا جها" . اعلى الرغم ممّا قلتِهِ قبل قليل؟؟
يفاجئني أن أكسبَ الأمرَ بكل تلك الـك
رأجل . تو جد ظروف معيّنة تسمحُ لنا برفع السرٌ المهني" . . وبعد صمتِ، تُضيفُ : العندما يكون ذلك لا يسيء إلى المريض ويمكن ألى أن يُنقذ شخصاً آخر من المعاناةها .



## الأمس: إيما

- ديون نيلسون سرق مني بهجة الحياة، أقولُ . حطَّمَ حياتي،
 أشعرُ بالعار من جسدي .



 أُقيمَ عازلان اثنان أمامي ليحمياني من مقعد المتَّهَمِين . أُحسُّ بحضور ديون نيلسون في الجهة الأخرى، لكنني للـُ خنُ خائفة. على العكس . هذا الوغدُ سيجد نفسه في السجن . بكيتُ وأنا أتلو تصريحي، لكتني الآن أرفعُ صوتي : لاني

 وعلاقتي مع صاحبي لم تصمد.
 أنيقة تحت ردائها، عينَيها، وتعقد حا جَيَها، وتسجِّلُ شيئاً فوق ورقة .
- ما هو شعوري إزاء إمكانية تمتيع ديون نيلسون بإطلاق سراجِ


 أن يروح ويغدو وفق هواه يُرعني . سـأعيـُ في الرعب إن إن علمتُهُ طليقاً . هذه الملاحظة الأخيرة أوحى إليّ بها المفتش كـن كلارك . الرغم من أن محامية نيلسون تُعلنُ أن زبونها لا نيّة له في في الا لاقي

 الشخص الأهمُّ في هذه القاعة . يواصلُ القاضيان تفحّصي . لا تصدر عن المنصة المـخصّصّ المّة للجمهور ولا همسة واحدة. قبل أن أبدأ، كنتُ عصبية؛ أما الآن، فأشعرُ أني توية، وسيّدة الموقف و
 أرغمني على أن أعيش في رعب دائم، خوفاً من أن يُرسل صورَ مـا
 والتخويف. أرجو أن تجيب العدالة على طلبه السراع وفـي وفق هذه

المعلومات.
برافو، يهمسُ صوتٌ صغيرٌ داخل رأسي

- شكرآ، آنسة ماتيوس . كوني على يقين أننا سنأخذُ في اعتبارنا شهادتك، يقول القاضي بلهجة لطيفة . يمكنكِ أن تظلّي جالسة كلـي في مقصورة النّهود إن رغبتِ في ذلك. وإلّا فيمكنكِ الانصراف فـ
 نفسه، تقف محاميةُ نيلسون، تستعجل التدخّل .
(اني خطر؟ ماذا تقصدين؟"
لا أستطِعُ أن أحبس ابتسامة من فرط ما أجد الأمر كلَّه سخيفاً،
لكن كارول يونسون جادَّةٌ كلَّ الجِدٌ .
الا بلَّ أن الأمر بسبب إدوارد . . . .









 هو نفسه في تلك العلاقة، إلى تدمير هذه الأخيرة، بالطريقة نفسها تماماً،

اما وجه علاقة هذا بنا أنا وإيما؟، أسألُ، على الرغم من أني
"في كل" عـلاقة، يتواجهُ إكراهُـا تكـرار، إكراه الرجـل وإكراه
 رهيب. كانت إيما تحملُ عن نفسها صورةً سيئة، وازداد الأمر خطورة عندما تعرّضـت لاعتداء جنسي . شعرَت، شأنها شأن الكثيرات من ضـحايا الاغتصاب، أنهـا مُذنِبة، وهـنا خطأ بطبيعة الحالد. وقد وجدَت في إدوارد مونكفورد الشخصَ الذي منحها العلاج السيّئ الذي كانت تبحث عنه في مستوى معيّن" . (انتظري قليلا"، ، أقولُ غاضبة . (إدوارد يسيء معاملة امرأة؟ هل التقيتِ به؟ تهزُّ كارول رأسها نافيةً.
رإني أرتكزُ على المعلومات التي استجمعتها من إيما . وهو ما
 للى الشخص الفاقد الثقة في نفسه بشكل مريع" . \#هذا مستحيل بكل بساطة"، أقولُ بجفاء. (أنا أعرفُ إدوارد. لن يضرب أحداً أبداًا .
 صوتها . "الحاجة إلى امتلاك تحكّم مطلق هو أيضاً شكلٌ من أشكال سوء المعاملة| . التحكّـم المطلت . أتلقى هاتين الكلمتين مثل صفعة. .لأني أرى أنهما، من زاوية معيّنة، يناسبان الواقع
 منخرطة في اللعبة، أقصد ما دامت تقبلُ أن يُتَحكَّمَ فيها الِّهِ تستأنفُ

كارول. اغير أن أشياء معيّنة كان يمكن أن تقوم مقام علامات إنذار :


 بدأت عندما حاولت أن تنأى بنغسها" .
 بالمعنى الذي يقصده عموم الناس، لكنني لا أستطيع أن أمتنع عن ألمن
 البيت. في البدابة سِّمَمَ عقلَها . ثم تملها . . .
(للديكِ انطباعُ أنكِ تكتشفين ما تعيشينه، جين؟ها .
أراورغُ السؤال.
اما الذي أصاب إيما؟ أتصدُ بعد كل" هذا؟هي .
"انتهت، بفضل مساعدتي، إلى الوعي بأن علاقتها بإلدواريارد كانت مُدمٌّرة. انفصلت عنه، لكن ذلك أغرقها في الكآبة، والعزلة، بل البارانويا . . . وفي تلك الفترة قطعت كلَّ الروابط معيني" .
(انتظري دقيقة)، أقولُ، حائرةً. (اكيف تعلمين إذاً أنه قتلها؟؟).
ت تعقد كارول يونسون حاجيَّيها ا
"أنا لم أقل أبداً إنه تتلها، جينه" .

 الذات، التـي غذّتها تلك العلاقة . . كلُّها عوامل حاسمة، فيا في رأيي" .
("تعتقدين أنه كان انتحارآ؟").
(هذا رأيي المهني، أجل . أعتقد أن إيما رمَت بنفسها عن السلَّم
أثناء نوبة كآبة خطيرة" .
لا أقولُ شيئاً، أُفكِّرُ .
(حدّثنيني عن علاقتك مع إدوارده، ، تقترح كارول.

 . لكـن أيضاً أنه لا يقترحُ عليّ عـلاقة تـقليدية. كان
يؤكُ . . . .
"الحظة"، تُقاطعني كارول. "اساذهبُ لإحضار شيء ما . . . . تغادر الصالة وتعود بعد قليل بدنتر أحمر . "هذه الملاحظات التي سجّلُتُها أثناء جلساتي الصـي مع إيما"، تسرحُ لي وهي تستعرض الصفحات. اكنتِ تقولين؟" .
|(اكان يؤكد أن هناك نوعاً من النقاء. . . . . .
(في علاقة من دون حواجز؟"، نُكمِلُ كارول بدلاّ مني.
מأجل" .

أنظر إليها، باندهاش . (هذه كلماته حرفياً". كلمات سبق له أن قالها لشخص آخر، كما هو واضح الما اوفق ما حـَت لي إيمـا، فإن إدوارد هو إنسـان ينشـد أقصى درجات الكمال، بسُكل مهووس تقريباً. هل أنتِ متفقة مع هـا

الوصف؟! .
أهزُّ رأسي موافقة، على مضض
"لكن بالطبع"، تقول كارول، "لا يمكن أبداً لعلاقاتنا السـابقة أن تتحسّنَ، مهما يكن عدد المرات التي أعدنا فيها إنتاجها . فكلُّ

فشّلٍ متتابع إنما يقوم بتقوية ذلك السلوك غير الملانم . بتعبير آخر، يُصبح الندط أكثر فأكثر ثقيلاً . ويائسآه . "ألا يستطيع الفرد أن يتغيّبها ها
(مذا غريب، طرحت عليَّ إيما السؤال نفسهها . تبدو كارول تُفكر .
("في بعض الأحيان، بستطيع ذلك. لكنها سيرورة مؤلـمة

 في نطاق النرجسبة. الشُخص الوحيد الذي يمكن أن نُغيِّرُ، هو ذاتنا ا .
اتقولين إني أخاطِرُ بأن أنتهي مثلها . لكن ونق ما تصفين، فإنها لا تشبهني بتاتآ"،
"ربما . لكنكِ ذكرتِ طفلكِ المولود ميتّاً . من اللافِتِ ملاحظة



يعبر تعيير عن الندم ملامحَ وجه كارولن
"بصراحة، أجهل ذلك. لو أنها واصلَّت علاجَها النـا النفسي،
لكانت ربما لا تزال على قيد الحياة" .

 كانت تعيش في الأعلى. لا بدَّ أنها كانت تعتزمُ الاتصال بكه، . تهزُّ كارول رأسها .
(هذا على الأقل . شكرأها .

اغير أني أعتقدُ أنك مخطئة في كل ما يتعلق بالباقي. إذا كانت إيما تعاني من الكآبة، فبسبب قطع علاقتها مع إدوارد، وليس لأنه



 سبق لها أن سمعَت هذا الكلام، وتد يكو ايكون من فم إيما نفسها .

 النفسيين . أنهضُ .
اششكرآ على استقبالي. كان الأمر مفيداً. لكنتي أعتقد أني في النـهاية لا أرغـبُ في أن أحـدُّنكِ عن ابـنتي. ولا عـن إدوارد. لـن أعودها .

## الأمس: إيما

لا أستطيع، بسبب ״الاحتياطات الخاصةه، أن ألجَ الـمنصة المخصّصة للجمهور بعد تلاوتي تصريح الضحية. لذلك، أنتظر أمام
 يبدو عليهما الاضطرابُ. ويوجد معهما محامي الطرف المدني، المحامي بروم .

- إيما، تعالي إلى هنا من فضلك، تقول الرقيبة ويلان.

 محامية نيلسون. يرافقُها مراهقٌ ذو بشرة غامقة، ويرتدي بـرئلة . وعندما ينظر جهتي، أجدُ الوقتَ لتمييز لمعة في عينَيه : لقد تعرَّفَ

- إيما، تقول لي الرقيبة ويلان، لقد وافق القاضيان على إطلاق

السراح بكفالة. أنا آسفة.

- كيف؟ لماذا؟
- أعطى القاضيان الحقَّ للمحامية فييلد، محامية الدفاع، التي تؤكّد أن ملفَّكِ يطرح إشكالات.
- إشكالات؟ ماذا يعني هذا؟

أرى سـايمن يـخرج من باب آخر مـخصّص للجـهـور . ويتّجهُ
نحوي مباشرة.

- عيوب في الشكل، يشرح المفتّش كلارك بـصوت حانق . خصوصاً في مستوى تحديد الهوية. - تقصد غياب آثار الحمض النووي؟ - والبصمات، يضيف المحامي

 المكلَّف لم يرَ ضرورة لرنع البصمات. يتنهَّدُ ويضيفُ :
- بعل إفادتكِ الجديدة، كان يمكننا إجراء حصة تحديد الهوية مـن
 سيكون من دون جدوى. وللأسف، فإن محامياً ماكراً يمكنه أن أن يستخدم



الهوية الآن؟
يتبادل كلارك والمحامي نظرة.

- يمكن أن يكون ذلك مفيداً أثناء المحاكمة، يعترف المحامي
 اليوم، هل تمكّنتِ في أيٍِ لحظة من رؤية المتهم؟

 من حقّهِ أن يُفلِتَ بسبب قلة دراية الشُرطة؟
- في هذه الحالة، أعتقد أن في إمكاننا أن نطالب بجلسة تحديد الهوية، يقول المحامي - إيما؟ يهتف بي سايمن، الذي يحرص بكل الوسائل على أن يحشر نفسه في النقاش . أعلمُ أْنكِ كنبِ تعتقدين ذلك حقيقةَ، إيما . - ماذا تقصد؟ - إنما انفصلنا بسبب ذلك الوغد.
- هيه؟ لا ، لا . قلتُ ذلك من أجل القاضيين، سايمن. لم. . . لن أعود.
- . . إيما

يرتفع صوتُُ إدوارد خلفنا، هـادئاً وسلطويّاً. ألتفتُ جهته، ،
بارتياح

- برافو، يقول. كنتِ رائعة.

يحضنتي بين ذراعيه وأرى الاثـمـيزاز فوق وجه سـايمن عندما يُدرِكُ ما يعنيه ذلك .
 - ماذا تقصد، سايمن؟ أقول بلهجة تحدٌ . لا أستطيع أن أختار مع من أخرج؟ يُدركُ الشـرطيـان والـــحامي أنهـم يشـاهـلـون درامـا حـميــة، فيُطرقون ويتأرجحون في وقفتهم من رجل إلى أخرى . وكالعادة، ،

يُمسكُ إدوارد زمامَ الأمور بين يديه وي

- تعالي معي، يقول لي

يحيُطُ خصري بذراعه ويأخذنتي بعيداً . وعنـدمـا ألتفتُ، أرى سايمن يتابعُنا بنظره، أبكم من اليأس والغضبـ.

## الآن: جين

يأخذني إدوارد، في عطلة نهاية الأسبوع هذه، إلى المتحف

 التاريخ. على الرغم من أن الأشكال صقلها الزمنُ، يمكن تمييز جسدَي عشيقِين متعانقيَن

 خلقَ مجتمعات" .
أجلُ صعوبة في التركيز . أُفكُرُ في أنه وجَّهَ الكلمات ذاتها إلـا الـى

 الأدلة الموجودة في الدفتر يصعبُ عليّ تجاهُلُها .


 وبالكلمات ذاتها . من ذا الذي لا يُكرِرُ نفسه من حين إلى آخر؟؟ إكراه التكرار . أليست كلمةً متعالمةُ لقول إننا كائنات تخضع للا للعادة؟

يمدُُ إليّ المنحوتةً لاَخذها بين يديَّ، وفجأة يتركَزُ كلُّ اهتمامي

 نوابت التاريخ الإنساني. الفعلُ ذاتُهُ، يتكرّر جيلاً بعد جيل . أسألُ إدوارد إن كان في إمكاننا الذهاب لرئ لرؤية أفاريز البارئنيون،

 عند كل زيارة لمتحف". تم يعود أدراجه .

إدوارد بأنه معقول ما دامَت منخر مة في في اللعبة، وما دامَت تقبل ان
أتجمدُد.
وينظر إليًّ، محتارارأ، أنا أرغُ حقيقةً في رؤيتهاه .
(اطيب. لكن ليس الآن . سأنظُّمُ ذلك مع المدير . سنعود عندما
يكون المتحتُ مقفلاً . . . . لالان


مكتبها، رأسَها وتعقد حاجيبها إنيا
עليكن"، ، يقول إدوارد.

يأخذني إلى القسم المفتوح أمام الجمهور في المتحف فنعبرُ برُ باباً
 المرجان. يتّخذُ إدوارد سبيلاً وسط الجموع، وهو ينظر أمامه مباشرة.
"هنا"، يقول.
هذه القاعة أكثّر ازدحاماً من سابقتها، مليئة بتلاميذ مدجّجين

 ويذرعون الصـالةَ طولاً وعرضاً، ودانع الصو عربات الـات الأطفال، وحاملو
 وراء سكة معدنية، فوق قاعدة حجرية، بعضُ أجزاءِ منحوتةٍ مكسورةٍ
والإفريزُ الشهير .

يا للخسارة. أحاول أن أتأمّلها كما ينبغي، دون أن أتمكّنَ من
 القديمة بقرون عديدة .
"اكنتَ على حقّ"، أقولُ ، بمسكنة. "الأمر رهيب") .
 الأحوال. لولا وجود كل تلك القصة حول ملكيتها، لما أعارها أحدّ


 طّماعةٌ. هيّا بنا؟پ. .
نَمُرُّ على مكتبه لأخلذ حقيبة سفر صغيرة جلدية، ثم نتو قف عـى عند
 حائر . يوجد في القائمة سمك النازلي، لكنه كان مضطرّاًّ لتعويضه بسمك المونك. (ابالثمن نفسه، طبعاً، سيدي . بينما عادة المونك كِ

أغلى ثُمناً" . يهزُّ إدوارد رأسه.
|الوصفة تتتضي سمك النازلي" .
 اتريد أن تقول لي أن النازلي لم يكن موجوداً نهائياً في السوت

$$
\begin{aligned}
& \text { هذا الصباح؟" . } \\
& \text { "أثمان خياليةه . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تخفُتُ ابتسامةُ بائع السمك. } \\
& \text { "المونك أفضل ، سيدي" . }
\end{aligned}
$$

يعود أدراجه ويغادر المتجر بخطى حثيثة . يهزُ بُ باثعُ السمك كت كتفيه ويعود إلى رفع شبالكِ، وهو يرسل نظرة مستغربة. أشعر بالاحمرار يعلو وجهي.
ينتظرني إدوارد في الشارع. پهيّا بناه"، يقولُ ومو يرفع يده ليشّر
لسيارة أجرة .

تقوم، في الحال، سيارةُ أجرة بنصف استدارة لتتوقف أمامنا . أمنا هذه إحدى مواهبه، أقول لنفسي . كأن السائقين يتربّصون بها ه أِّ
 يشرع في الحديث عن أمر آخر، بلهجة هادئة، كأنَّ تلك المششادة لم تقع أبداً .
لـو أن كارول كانت علىى صـواب، ولـو أن إدوارد كان معـتلّت
 والصراخ؟ وهذا دليل آخر على أنها مخطئة في حقِّه . يلتفتُ نحوي. رلديَّ انطباع أنكِ لا تُنصتين إليّ، جين . هل هناك ما يشغلكِ؟ه .

يجب ألاّ أسمح لحديثي مع المعالِّجة النفسية أن يُفِيدَّ عليَ اللحظةً الحاضرة، أقول لنفسي. أثبرُ إلى حقيبة السفر . هإلى أين أنتَ ذامب؟هـ .
افكّرتُ في أني يمكنتي أن أقيم في بيتكه . في البداية أقول لنفسي إني لم أسمع جيداً . מأن تقيم؟هـ
(إذا كنتِ تقبلين بي، طبعاًا .
أنا مندهشة. \#إدوارد. . . . .
(اسابق لأوانه؟".
"الم يسبق لي أن عـُتُ في بيت واحد مع شخص ماه ه .
(لأنكِ لم تجدي أبداً الرجل المناسب. لكنتي أنهمكِك، جين،
 باردة بعض الشيء. هذه من بين الأمور التي أُحُّها لديكِّا هِ
 النيء؟ وهل تال حقًاً ضأحبه؟
شألا ترين أننا مصنوعان الواحد من أجل الآخر؟؟ها .
يضعُ يلهُ فوق يدي
وأنتِ تجعليني سعيداً . وأعتقدُ أني أستطيعُ أن أجعلكِ سعيدة أنتِ أيضآها .
|أنا سعيدة. أنتَ تجعلني سعيدة، إدواردهـ . أبتــُمُ لُُ، لأن هذه هي الحقيقة.

الأمس: إيما

حضر إدوارد ومعه حقيبة سفر جلدية صغيرة وسمك لتحضير
حساء.

- السرّ في الصلصة، يُسِرُّ لي وهو يُرتِبُ مكوِّنات الوصفة فوق

منضدة العمل . يبخل الكثير من الناس بالزعفران. لا أفهم ما يقصده بكاملامه.

- هل أنتَ ذاهبٌ إلى مكان ما؟ أسألُ وأنا أنظر إلى الحقيبة.
 كنتِ تقبلين بي، طبعاً .
- تريد أن تترك بعض أمتعتك هنا؟ أقول متفاجئة . - لا، يجيبُ، متسلِّياً . هذا كلُّ ما لديّ آلِّ
 مثل صهوة فرس . يشيرُ مُلصقٌ صغير، مطبوعُ، تحت المقبضين إلى : سوين أدينيي، صانع الحقائب. مُزوِّد العائلة الملكية . أفتحُها . كلر فل شيء في داخلها جيِّدُ الترتيب كأنك ترفق غطاء محرِّك السيارة. أُخرُ أُخرُ الأمتعةَ حاجةَ بعد الأخرى . نصف دزينة قمصان من نوع كوم دي غارسون، بيضاء، مكوية

ومطوية بشكل كامل . ربطتا عنق من عند شارفيه. حاسوب ماك بوك



يحمل . . . لِنَرَ . . . ثلاثة سكاكين ين يابا بانية .

- لا تلمسيها، يقول إدوارد. إنها حادّة جدّاً .

أطوي الغلاف وأضعُ السكاكين جانباً . محفظة أدوات الـارات الحمّام. سترتان سوداوان من كشمير . ثـمانية أزواج جواران سوبا تُبَانات سوداء .

- هذا كلُّ شيء؟ أندهشُ .
- لديّ بعض الأشياء في المكتب كذلك. بدلة، أشياء من هذا
- كيف تستطيع العيش بأشياء قليلة بهذا الشكل؟
 - الأمر مفاجئ، أقولُ، على الرغم من أنني في أعماقي أقفزُ فرحاً.
- يمكنكِ أن تطرديني متى تشـائين



وقعتُ على المرأة المثالية.

- لكن لماذا؟ أسألُ .

لا أفهمُ . كنتُ أعتقُدُ أن الأمر بيني وبينه، مجرّد علاقة من دون حواجز، مثلما كان يقول.

- لانْكِ لا تطرحين أُسئلة أبداً، يمزح يعود ليُرِّزَ انتباهه على السمك.
- يكفيني في هذه اللحظة، اُُجيبُ، دون أن أتمكَّنَ من أن أمنع نفسي من الابتسام.

7. نعرضُ عليكِ صديقةٌ عملاً أنجزَّنُه. نبدو نخورة به، لكنه عمل ضعيف. ماذا نفعلين؟ O تُدُمين لها رأبك، بصدق، وبرودة O تنترحين نغيراً صغيراً لمعرنة ردّ نعلها O تُنْرِين الموضوع O Oُغفينمن نشجيعات غامضة O تُهتِينها

## الآن: جين

"لديًّ إحساس أن ما ترغبين فيه حقيقة، هو الاعتذار"، تقول وسيطة المستشفى . امرأة متوسطة العمر، ترتدي سترة صوف رمادية،
 اعتـرافُ الإدارة بـمـا عـانـيـبِ مـنه عـلى حسـن تـقبّل الـحِداد الـني أصابك؟" .

يجلس الدكتور غيفورد في الطرف الذي يقابلني من الطاولة،



أُدرِكُ، بشُكل غامض، أن لِيندا نجحت بجملة واحدة في تحويل اعتذارٍ ممكنِ إلى مجرّد اعتراف بمعاناتي، مئل أولئك السياسيين الداكرين الذين يقولون إنهم آسفون إن كانوا قد ضايقو إنوا أشخاصاً

تضغُ تيسا يدها فوق ذراعي لتشير لي أنها ستجيب بدلاً مني.
 المستسفى بأن أخطاء كان يمكن تفاديها تد ارتُكِبت، وأن هـنـ

الأخطاء قد ساهمـت في وفاة إيزابيل . طبعاً نُرحِبُ بـمثل هذا
الاعتراف. كأول خطوةه.

تتهنُدُ ليندا. هل تفعلُ ذلك لمجرد أن بين يديها مسألة حرجة؟ يصعبُ الجواب.

ديريك. .. هو أنَّ إنفاق الأموال العامة، النفيسة، من أجل علاج المرضى، أفضلُ من تسوية المنازعات وأداء أجور المحامين، ، المالـ، تلتفتُ نحو الإداريّ، الذي يوانقُ بحركة من رأنـئ رأسه.
 لجميع النساء الحوامل اللواتي يأتين للزيارة، لم نكن لـن النقف هنا اليوم. وعوض ذلك، فَحَصَ أحدُمُم الأرقام واعتبر أن الألأقلَّ كلفةً هو تأدية أجور المحامين ودفع التعويضات ني جميع الحالات، الحات، قليلة

 الحساب اللاإنساني والشُديد الكلفة، بالمال والوقت، لكي لـالِي لا يظلَّ مربِحاً، فإن هذا الوضع سيستمرُّه . الجولة الأولى لصالح تبسا ، أقول لنفسي.

 القضاء، سنضطرُ ٌ إلى تعويضه بطبيب مؤقتى، وسيُرُرُمُ مرضى آخرورن

 إليهم تيسا طلباً رسمياً للحصول على ملفي الطبي. ومن الواضح،

أنهـم كانوا ينتظرون إن كانت رسالتُهم المطَمئنة ستؤتي أكلها . إن مـجرد كونهـم حاولوا أن يتخخلّصـوا مني برسـالة بسيطة، وأنهـم لولا تيسـا، لأفلحوا في ذلك، يـجعلني أشـعر بغضب يقارب غرب غضبي من
اختفاء إيزابيل غير المبرَّر .
„إذا انتهت القضية أمام المحكمةه")، شرحَت لي تيسا عندما أتَت
إلى هنا، اقد يُكلِّهم ذلك، في الحقيقة، غالياً جدّآ" ، "كيف ذلك؟"
أعلمُ أن التعويضات بالنسبة إلى وفيات المواليد غير الطبيعية هزيلة بشكل سخيف.
اربـما لن تكـون التعويضات مرتفعـة جـّاً، لكـن هـناك أيضـاً

 كذلك؟|
"بلى، بلا ريب. لكن . . ." .
اوالآن، أنبِ تعملين من أجل جمـعية خيرية، بالحدّ الأدنى للأجور . إن حسبنا الفرقَ بالنسبة إلى راتبك السابق، فإننا نحصلُ

على مبلغ لا بأسى به" .

ااختيارٌ لم تكوني لتقومي به في ظرون مغانِ مغايرة. لا تُقدُمي لهـم هدايا، جين. كلما كلَّفتِهِم غالياً، سيكونونون في أكثر ميلاً إلى تغيير

أجدهـا رانُعة. هـذا غريبب: نعتتقد أنـنا نعرف النـاس، وفي
 مكتبي مع امرأة مرحة وكلُّها حماس، دائماً مستعدّة للضحك الأك وتبادُل

الطرائف. هنا، في قاعة الاجتماعات البالية هذه، أكتشُفُ محارِبة محنَّكة تتصدّى لهجومات مُمَثِّلي المستشفى بذكاء فاء
 ابتزازٍ على السيدة كافنديش بجعلها تعتقد أن مواليد آخرين سيموتون
 من الأجدى أن تزيدوا من عدد الأطباء، بدل أن تنقصوا منه. على

الأقل إلى أن تظهر نتائج التحقيق" . الوجوه التي تواجهنا مغلقة . أخيراً، يأخذ الدكتور غيفورد الكلمة: پالآنسة كافنديشّ



 من الأكيد، أنها كانت ستكون لديها لـا حظوظُ أكبر لتعيـُ" .

فجأة، يرفع رأسه وتلتقي عيناه بعينَي . عيناهُ محمرّتان من التعب (اكنتُ طبيبَ الحراسة الرئيس . أتحمَّلُ كاملَ مسؤولية ما حصل" .

 ليندا : "أعتقد أننا جميعاً في حاجة إلى إلى شيء من الون الوقت للتفكير في كل هذا . وفي التطورات التي تحقّقت اليوم"
(اكان الأمرُ مرهِقاً")، أقول لإدوارد بعد ذلك بفترة قصيرة. "لكن


بالأمر إلى غايته، سأُحطّمُ المسيرة المهنية لذلك الرجل . بينما هو ليس مسؤولاً مباشراً عمّا حصل . أعتقد أنه في عمقه إنـا إنسان طيّب"، .


المولٌّدة قد راجعت نتائج الفحص" . (رلا يمكنتي أن أُدمِّرُهُ بحجّة أنه رئيس طيّبا، . (اولِّمَ لا؟ إن كان طبيباً ضعيفاً، ، نهو يستحق ذلكه) . أعلمُ جيّداً، بطبيعة الحال، أن إنثـاء بنايات مثات بـالية مثل بنايات


 أن أُصيبَ بانهيار عصبي، وربح إدوارد القضية القية. لكنتي أعتقدُ أنني لم أحبّ أبداً أن أُطيلَ التفكير في هذا الجانب
 للمعتلٍ اجتماعياً النرجسي . . .
 لاحظتُ أنه لا يتجاوزُ أبداً نصف الكأس . يقترحه عليّ، لكنني أرنض بحركة من رأسي
(تبدو لي مندفعة"، يُعلِقُقُ عندما أنتهي من وصفها .
"هي فعلاٌ كذلك. لا تسمح لأحد أن يتجرّأ عليها . لكنها أيضاً
جدّ مسلِّية" .
("وهي، كيف ترى الدكتور غيفورد؟".
(إإنها واثقة من أن خطابه كان مكتوباً سلفآَه، أعترف.
 الجماعية. جين، شرحَت لي فيما بعد أمام فنجانَي قهوة لاتيا لاتيه

وبسكويت من ستاربكس . بـن خطأ طبيـبِ واختلالاتِ موسَّسةِّ. سيقومون بأقصى ما يستطيعون ليحتفظوا بإدارة المستشفى في معزلٍ عن هذه القضية . االقرارُ قرارُكِ الآن، إن كنتِ تريدين أن تتحوَّل طفلتُكِ المتوفّاةُ إلى أداةٍ من أدواتِ الحرب الصرارِ الصليبية الشتخصية التي تقودهـا هذه

المرأهها ، يقولُ إدوارد، مفكِّراً أ أنظرُ إليه باندهاش "تعتقُُ أني يجب أن أتنازل؟؟" . מالحُكم يعود إليك، بطبيعة الحال. غير أن صديقتلكِ تبدو مُعِرَّةٍ على خوض هذه الحرب مهما يكن الثمن" .


 هذه المعركة، أغامرُ أن أفقدها هي أيضاً أ أِيا
أبعدَ لِيما عن أصدقائها وعن أُسرتها . . . "الا يطرح مشكالً بالنسبة إليك؟" . „أكـيـد لا"، يـجـيـبُ بكـل استرخـاء. لاأريـد أن تكـوني سعـيـدة فحسب. آه، بالمناسبة، سأقوم بتغيير الأريكة"الا . " لماذا؟" تروقني كثيرآ هذه الأريكة الخفيضة الطويلة المصنوعة من كتّان حليبي اللون. "ابمـا أنتني أعيشُ الآن هـنا"، يشرحُ، "لاحظتُ أن هـنـا أشـيـاء تحتاج إلى التحسين. أدوات المائدة، على سبيل التمثيل . لا أعرف أين كان عقلي عندما اخترتُ هذا الصنف. ثـم إني أجدُ هذه الكنبة

دعوةً للكسل . بصراحة، من الأفضل أريكتان. ربما واحدة من نوع لوكوربوزييه LC3. . وأخرى من نوع غوست لفيليب ستارك . سافكُرُ في الأمر" .
لم يمرّ وقتٌ طويل على انتقال إدوارد للعيشُ معي، غئي غير أني
 فولغيت ستريت. بدل ذلك الإحساس بكارئي بكوني في مشُهد أمام جمهور


 متزايد، وأيضاً أكثر جمالاُ، لأني أعلمُ أنه يراقبها . لكن لهنار ألها السبب

 أجدُ صعوبة بالغة في اختيار أدوات الطعام، فكيف سأستطيع أن أقرّرَّ هل يتوجب عليّ رفع تضية على المستشفى أم لا؟ اشيء آخر؟ه أسأل.

 غير ترتيب". |رأعرف. نسيتُه .
الا تكوني شديدة القسوة على نفسك. العيش بهذه الطريقة يقتضي الانضباط. لكن، ، أعتقد أنكِ فهمِتِ جيداً، أن الجانئزة كانت في مستوى التضحيات".

## الأمس: إيما

كنتُ أخشى حصة تحديد الهوية. كنتُ أتخيَّلُ نفسي وجهاً لوجه مـع ديون نيلسون، بينمـا أستعرض رجالآل مصطفين داخلا دلا
 الحال، لم تعد الأمور تجري بتلك الطريقة في أيامنا هذه.
 فنجانَي قهوة في جانبَي حاسوبه المحمول . اختصار تسجيل إلكتروني لاستعراض الهوية بالفيديو، أظنُّ ذلك. لكن إن إن شئِبِ رأيي، فقد إند ارتأى أحدُهُمْ في وزارة الداخلية أن وضع تِيلّ تسمية جذّابة ستساعده في


 الهوية يستغرق أسابيع. نبدأ؟ يُخرج وثائق من غلاف بلاستبكي
 فيه أُنكِ لم تشاهدي المتَّهم إلا عند الاعتداء المفترَض .

Video Identification Parade Electronic Recording.

- طبعاً، أقول، بفرح. ألديكَ قلم؟
- في الواقع إيما، يُضيفُ، يجب أِيُ أن تكوني وائقة تماماً أنكِ لم تُبريه نهائياً في المحكمة .


 آخر . غير أنه من الواضح أن المفتّش كلارك لم ينته إلى سقطتي .


 قرب زبونها على مسافة تقلُّ عن خمسة أمتار .

أععدُ حاجبَيَ

- أستبعد ذلك، أقول.
- طيب. في جميع الحالات، فإن ذلك قد أغضبَ مـحاميته
 الشُاهد، ويمكن أن يطرح هنا مشكلاً أثناء المحاكمة

- أخشى ذلك. يمكن أن تحاول ربط هـذا بحكاية النسيان .
 على ثُقوب في حكايتكِ، فإن ذلك لا يكون تجربة مريحة. لكنـونها
 التزمي بحكي ما وقع وستسير الأمور على ما يُرام . * * *

أُوقِّعُ المطبوع، وأتعرّفُ بشكل رسميٌ إلى نيلسون، وأعود إلى البيت ساخطة. سأتعرّضُ داخل المحكمة لهجوم محامية حريصة على الِي


الثـرطة، إنما زدتُ الوضع تأزيماً .
 ينقصُ من سرعته ليسير بمحاذاتي. وعندما أنتبُ إلى وجودهة، أكتشفُ مراهقاً في الرابعة عشرة من عـنـر عمره. أبتعدُ بصورة غريزية،

وألتصقُ بالجدار .
يصعـد فوق الرصـيف بـدراجته، بسهـولـة. أحاول أن أعود



أسنانه :

- سـلام، أيتها العاهرة الكـذابة. هذه رسـالة من أجلكِ، يـ

وتحة. أنتِ تعلمين مصدرها .
 وينطلق بدراجته، لكن ليس قبل أن يُحاكيَ طعنةَ خنجر في اتجاهي (اعاهرة!" يصيح ليزيد من وقع سبّهِ

يـجدني إدوارد منـكمشـة فوق الفراش، بـاكية . دون أن يقول شيئاً، يأخذني بين ذراعيه ويضمّني إليه إلى أن أهدأ ألـأ وأتوقف عن

الارتعاد لأتمكّن من أن أحكي له ما حصل .

أعلمبِ الشُرطة؟
أهزُّ رأسي، دون أن أتوقف عن البكاء. تحدّثتُ إلى المفتّش

كلاركُ بعد عودتي مباشرة، وأغفلتُ متعمُّدة إخباره أنه وصفني


 المحمول. اتصلي بي إن شـربتِ أنكِ مهلَّدة . سنرسلُ شـخصاً في

أنقلُ هذه المعطيات إلى إدوارد
 وإذاً، سيتوقَّفُ كلُّ شيء إن قرّرتِ التراجع عن الشهادة؟ أنظر إليه مندهشة.

- تتصلُ . . . إن تركتُ نيلسون يُملِتُ بجلده؟

 على كل هذا، ولن تكوني بعد ذلك مرغمة على التفكير في ديون

يربِّتُ بلطف وحنان على شعري ويُنُبُتُ خصلةً خلف أذني . - سأذهبُ لأحضٌّرَ شييناً نأكلُّهُ، يقولُ .

## الآن: جين

أظلُّ جالــةُ من دون حراك، مستديرة نحو النافذة التَي يندقَّقُ منها الضوء.
الصوتُ الوحيد هو صوتُ الخدش الخفيف الذي يصدر عن قلم رصاص إدوارد وهو يرسمني فوق دفتره المجلَّد الذي لا يفارقُهُ أبداً، مثل حامل أقلام الرصاص الفو لاذي، الثقيل كرصاصة

 تحت منضدة المطبخ .
"ما الذي لم يكن يُعجبكَ في ذلك الرسم؟ّهِّ ، سألتُهُ ذات يوم.
 في حاجة خاصة إليها . وأيُّ رسم، مهما يكن، يكّ يصيرُ غيرَ مرئيٌ دقائق بعد عرضهه" .
قبل هذا، كنتُ سأجدُ هذه الملاحظة غريبةً، بل مضحكة قليلاً. لكنتي أعرف الآن إدوارد بشكل أفضل . وأجدني نوعاً مـا مـا متّفقة مع
 صارت في طريقة عيشي الجديدة، عاديةً . هكذا صرتُ أخلعُ حذائي

ما أن ألجَ ردهة وَنْ فولغيت ستريت، من دون تفكير . أُرتِّبُ توابلي
 بسهولة. أطوي قمصاني وسراويلي وفق طريقة ديقيقة تعيلّمتُها من





 تُرمى. اكتسبَتْ حياتُنا المشُتركةُ طمأنينةً تطبُهُها النّجاعةُ، سلسلةُ من الطقوس البِيْتيَّةٍ المُريحة . إدوارد بدوره يُقدُّمُ تنازلات. لا يوجد في في البيت رفٌّ واحدٌّ، لكنه يتسامح مع وجود كومة كتب في الغرفة، إنما يجب أن أن تكون
 الميل، أراهُ يعقد حاجِيَه أثناء ارتداء ملابسه. (اعُلُُوْها فاقَ الحدَّ؟")

لا أستطيع أن أرميَ كُتباً، ولو من أجل إعادة تصنيعها، بَيْدَ أن
 بالحصول على هدايا ممتازة، لم تُتُتح صفحانتُها إلا قليلاً
 السبب، وأجابني أنه يجد صع أروبة في قر أراءة كتب لأن الكُلمات ليست مطبوعة بشكل متناظر فوق الصفحتين . ألن "هذه مزحهَ؟ لا أعرف متى تكون مازحاًا"ه.
„الِنقُقْ أن فيه عشرة بالمثة من المزاح" .



 حقيقية، ولا مدمنة عقاقير، وكان في إمكان طفلِ آخر عاش طان طفولة
 عكسبياً قادهُ إلى طريق آخر . وبدوري، أحـدِّيُهُ عن والدَيَيّ، وعن





 يُمْزّتها .

$$
\begin{aligned}
& \text { رأستحقُّ أن تحتظظ بي هذه المرة؟ه، } \\
& \text { "إلى حدُ الآنه" } \\
& \text { (إدوارد. . . . } \\
& \text { "نعم، جين؟" . }
\end{aligned}
$$

"بعض الأمور التي فعلناها في الليلةً السابقة تُضايفني" . يسرعُ في رسم آخر . يتأملُ ساقَيّ من فوق رأس قلم الرصاص، وهو يُضيّق عينَيه
حركاتُ ذهاب وإياب القلم واضحة؛؛ كأنها إبرة جهاز قياس الزلازل في يوم هدوء مسطّح.
"ايجب أن تكوني أكثر دقّة، جين") .
"العنف" .
"واصلي"، .

آثارآ فوق الجلد، وأن يُجذَبَ شعري . . . إلخ"، .
يتجمّد القلمُ فوق الورقة وانة .



(أريد أن أقول إنك امر أة رائعة جدّاً فحسب" .
يعود للاهتمام برسمه .
"على الرغم من أن إحدى أذنيكِ أكبر من الأخرى"،
"هل كانت موافقة؟" .
"امن تقصدين؟؟
(إيما) .
أشعرُ أني أخطو في حقل ألغام، لكن الأمر أقوى مني.


لكني لا أتحدّكُ أبداً عن عشيقاتي السابقات. تعلمين هذا"، .

 رجلكِ بهذه الطريقةه .

تلقَّينا، أثناء دراستي لتاريخ الفنّ، درساً حول الطُّروس، تلك الرُّقوق التي تعود للعصر الوسيط، والتي كانت، لشدّة غلائها، تُفركُ

ليُمحى النصّ بعد قراءته، ويعاد استعمالها، بحيث كان يمكن تمييز النص السابق تحت الجديد. وفي وقت لاحق، استعمل فنّانو النهضة كلمة Pentimenti، ومعناهـا تَوبة، للحديث عن تلك الأخطاء أو التحويرات التي كانت مغطاة بطبقة من الصباغة، وتعود للظهور سنوات أو قروناً بعد ذلك، بفعل التعرية، فتسمح ببروز مختلف نُسخ اللوحة
أحياناً، يكون لديَّ انطباع أن هذا البيت -وعلاقتنا داخل هذا
 اجتهدنا في أن نرسَ فوق إيما ماتيوس، فإنها لا تني تبرزُ من جديد، بخطى صامتة: صورة غامضة، وابتس انـسامة مُلغزة، تتسلَّلُ في زاوية من

الإطار .

الأمس: إيما

يا إلهي
شظايا زجاج تنتشر فوق الأرضبة. ثيابي مـيزَّة. الأغطية
 إحدى زوايا الغرنة، توجد قنينة مكسورة وأطعمة مُداسة



استعدنا وعيَنا للتوّ .
تتفحّصُني عيناه. يبدو مصعوقاً. يقول: إيما، أنا. .. وتموتُ
جملتُهُ . فقدتُ السيطرة، يهمسُ . - لا بأس، أقول. لا بأس . أُرددُد هذه الكلمات، مثلما نصنع لتهدئة حصان نافر . وأضينُ : لم تكن وحدل


 درجاً واكتشف أنه مليء بالأواني المتّسخة أو غير ذلك. قلتُ له إن

الأمر ليس خطيرآ، وحاولتُ أن أستدرجهُ إلى الفراش، بدل أن
يغسل الأواني.
وعندئذ. .. بام . ركبُ الغضب.
أقتربُ منه، وأُرددُد الكلمات التي صحتُ بها قبل قليل .

- أجل، بابا. أجل .

$$
\begin{aligned}
& \text { 8. أحاورُ أن أقوم بالأشباء على أحسن وجه، حتى } \\
& \text { عندما لا بلاحظ أحد. } \\
& \text { نسم OOOOO O O O O }
\end{aligned}
$$

## الآن: جين

"اليَّ؟ب؟. أن أنصرن" .

انتقل إدوارد للعيش هنا منذ أسابيع قليلة فحسب. نحب الحن سعيدان

 ومـجـوعي أعلى منه قليلاُ -خمـسة وستين-، غير أن هذا تـقدّمٌ ملموس بالنسبة إلى البداية.
"ايحتاجون إليّ في ورشة. يثير المـخططون مشاكل . يبدو أنهـم

 الأمرُ ببناء نوع جديد من المـجتمع • حيث سيكون اللـر اللناس مسؤوليات في حجم الحقوق" .
 كورنوُل . نادراً ما يتحدّثُ إدوارد عن عمله، لكنن وفق ما سمعتُهُ، نيو
 أيضاً بسبب التلاعبات والضغوط الصاعبادرة عن المخططين، منذ

البداية. يشكُُ إدوارد في أنهم إنما اختاروه ليُضفيَ اسمُهُ بريقاً على








$$
\begin{aligned}
& \text { ششكراً. لكن لديَّ جميع النتائجه . } \\
& \text { يرنعُ حزمة أوراق }
\end{aligned}
$$

"اوبمناسبة هذا الموضوع، جين. يشير Housekeeper إلى أنكِ

$$
\begin{aligned}
& \text { بحثِت عن معلومات حول إيما ماتيوس"، . } \\
& \text { سآه. مرّةً أو ربما مرّتين، أجله . }
\end{aligned}
$$


 واستعملتُ اتصالَ إنترنت وَنْ فولغيت ستريت أِّري

 الماضي انتهى. انسي كلَّ هذا، اتفتنا؟ه، . "إن شئتَ" . |اعديني بذلك".

لعبّ بالكلمات حول اسم مونكفر دد، حيت مونك (Monk) تغني راهباً. (الدترجم)

$$
\begin{aligned}
& \text { لهجتُهُ رقيقة، لكن نظرته حازمة. } \\
& \text { \#أعدلَ بذلك" . } \\
& \text { "شكراًا" . }
\end{aligned}
$$

يضعُ قبلة فوق جبيني. السأتغيّبُ لبضع أسابيع، ربما أكثر قليلا". لكنني سأعرف كيف أجعلك تسامحيني عند عودتي" .

## الأمس: إيما

في مقرِّ عملي، أقوم ببـحث في الإنترنت حول إإليزابيث


 النساء يكون عموماً بالشخصية أكثر من الشبه الفيزيقي .


 من شعري. يمنحها هذا ملمحاً فرنسياً، ذكورياً .

 هيبورن. ويمنح العِقد بروزاً أكبر .
أُحِسُّ بركبَّيَ ترتعدان وأنا أتساءلُ إن كان الأمرُ سيروق لإدوارد
كذلك.
إن يمقت هذا، أو يغضب، سأكون على الأقل قد أثرتُ ردَّ

وماذا لو غضب حقاًّ يهمسُ صوتٌ بداخلي. اجلل، بابا. أُديرُ رأسي يمينآ وشمالآ. يبدو عنقي أكثر رقّةً وهذا يُعْجِبُني.
 خلَّفَها أصابعُهُ في المساء السابق . ألما تدخل أماندا إلى المرحاض بينما أقف متأمّلة صورتي في في المرآة. توجِّهُ إليَ ابتسامةً، لكنـها تبدو متعبةَ، ومتوتُرة . أرخي

- هل أنتِ بخير؟ أسالها
- لستُ على ما يرام، تقولُ ترشُّ وجهها بالماء
- المشكل عندما تعملين في معرّ واحد مع زوجك، تمنتّد، هو هو أنكِ لا تجدين أيَّ مهربٍ عندما تسوء الأمور من جميع الجهات - ما الذي حدث؟

تُجهشُ بالبكاء وتنتزُ منشفات ورقيةً من الموزُع لتمسحع عينَها - أخبركِ بذلك؟

ل ال أحتاجُ إلى أن يُخبرني. عند



 العزوبة. والمضحك في كل هذا، أن سايمن لا يفكر سوى في شيء واحد: أن يعود للعيش معك

تُقَابِلُ نظري في المرآة.

- أتصوّرُ أن الأمر لن يحدث، هيه؟

أنفي بحركة من رأسي - يا للخسارة. يعبُُكُكِ، أتعلمين.


 - لا شيء، أفترضُ . ليس في الوقت الحاضر على الأقل . ليس



قادرآ على معانشرة الفتيات، هو أيضاً . عندما أفكُرُرُ في أن سايمن يمكن أن يعاشر نساء أنراء أخريات، أشعر
 - متى سنلتقي أخيراً بإدوارد؟ تسـألُ أماندا . أستعجِلُ أن أرى أرى إن كان بمثل الروعة التي تصفين . - ليس الآن. سيسافر غدراً. ليهتَّمَّ بالمشُروع الضخم الذي بدأهُ في كرونوُل. هذه آخر أمسبية لنا معاً قبل سفره.
 - أجل، نوعاً ما، أَولُّل سأعملُ على قصّ شعري.

الآن: جين

ينبغي أن يكون الأمرُ مـختلفاً في غياب إدوارد. لكـن في الحقيقة، يوجد الكثير منه في هذا البيت لدرجة ألئي أني أشعر بحضوره حتى عندما لا يكون هنا
غير أنه يروقني أن أستطيع وضع كتاب في مكان ونان بينما أَطْيُغ، ثم



 ترك لي ثلاثة تشكيلات من أدوات المائدة لأجرّبها : بيانو 98، 98 أنير
 وكاسّيبا للويجي كاسّييا دومينيوني والإخوانيونيان كاستيغليونيوني
 نوعٌ من الاختبار، ليرى إن كان حكمي سيناسبُ حكيُ حكمه.
 إدوارد لا يستطيع أن يتغافل عن ملعقة صغيرة تائهة أو كومة كتب غير

مستقيمة، فإن عقلي الواعي، والمنظَّم، يرفضُ أن يتجاهلَ لغزَ موت إيما ماتيوس .
أجتهـد مـا في وسعي لأقاوم. قدّمتُ وعداً . غير أن وسواس ذهني يزداد إلحاحاًا . ثم إن هذا الوعد الذي انـي انتيعه مني

 اللـحظة، أميلُ إلى اختيار أدوات بيانو ذات الـمنحنيـات الحسّية،
 الماضي، يُحلِّقُ فوقنا؟
البيتُ يريد أن أعرف، أقول لنفسي، لكن سرّاً . وعندما سأدفنُ تلك الأشباح، لن أعود إلى إيقاظها أبداً . حتى إدوارد لن أحدِّثه عمّا اكتشفتهُ

وصفت كارول يونسون إدوارد بمعتلِ اجتمـاعي نرجسيّ . أبدأ إذاً بالبحث عن معنى هذا حقيقة . وفق المواقع النفسية المختلفة التي راجعتُها، فإن المعتلّ الاجتماعي يتميّزُ بـ:

جاذبية سطحية
الإحساس بأن كل شيء يعود إليه
كذب مرضيّ
سريع الملل يبدو مناوِراُ
لا يُـعر بالندم
تنويعات مشاعره محلودة

الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نرجسية:
يخالون أنفسهم أسمى من الآخرين
يُلحّون من أجل أن يحصلوا دائماً على الأفضل أنانيون ومُدَّعون
يقعون في الغرام بسهولة، ويُعلون من مقام المحبوب، ثم ينتقدونه بكل سهولة




يكذب، فالنزاهة أمرّ شديد الأهمية بالنسبة إليه.


 أني عايشتُهُ، ولو لفترة قصيرة، يمكن ألى أن أقول إنه . . . أبحيُ عن الكلمات المنايبِبة أكتر .


خلف حواجز ، في عالم مثاليّ، منظَّم، خلقَهُ هُ هو بنفسهـ هل يعود الأمرُ إلى طفولته؟

إلى موت زوجته وابنه؟
أو حتى إلى موت إيما ماتيوس؟



الحدّ في الحكم على إدوارد. لكنها ، بالطبع، لم يسبق لها أن التقت
به. تثقُ في ما حَكَتْهُ لها إيما .

وهذا يعني أن إيما، بدورها، كا كانت مخططئة في موضوع إدوارد.
 على ذهني فجأة. لكن من أجل أيٍّ غاية؟ آخذُ هاتفي وأبحثُ عن رقم
(هامبستيد العقارية، في الاستماع")، يقول صوت هوت كاميلا . "(كاميلا ، أنا جين كافنديش"، . صمتٌ قصير، ما تحتاج إليه من وقت لتتذكّرني. (آه، نهارك سعيد جين. كل شيء على ما ما يرام؟؟ . (اعلى أحسن حال. لكنني اكتشفتُ قبل قليل في علِّلِّةِ البيت
 الرجل الذي انتقل معها إلى هنا، سـايمن ويكفيلد؟؟". .
 إيما . في الواقع، حصلنا على وَنْ فولغيت ستريت مباشُرة بعد ذلك الكـ الوكالة التي كانت تهتمُّ بالبيت فقدَت العَقَدَ بعد التحقيقِ . لذلك ليس لي أي معلومات عن المكترين السابقين" . "(من كان الوكيل في تلك الفترة؟" .
(مارك هوارث وستوبس . يمكنني أن أرسل إليك رقم هـاتفه
برسالة نصية".
(شكراً") . شيءٌ ما يدفعني إلى أن أضيف: "كاميلا . . . تقولين
 عدد المكترين الذين تعاقبوا على السّكن هنا منذ ذلك الوقت؟؟". . ("باسئنائك أنتِ؟ اثنان") .
"لكنك، كنتِ تقولين إن البيت ظلرً فارغاً مدة عام تقريباً".

 الوكالة، اكتشفتُ شيكاً بقيمة الكراء تحت الباب، مرفقاً برسالة تقول

إنها إن بقيَت يوماً آخر ، ستُصابُ بالجنون" .
(اكان الأمر يتعلق بامرأتين؟" .
هأجل . لماذا؟
„ألا تجدين هذا الأمر غريباً؟"

لكنتي سعيدة أنكِ بخير . ." . .
تتركُ جملتها معلَّقَة كأنها تدعوني إلى أن أُناقِضَ ما تقوله . لا أقول شُيئاً .
("طيب، إيه حسن، إلى اللقاء جين" .

الأمس: إيما

يغادر على مضض . تظلُ حقيبة السفر سوين أدينبي تنتظر فوق الطاولة بينما يتناول آخر وجبة فطور . - لن يطول غيابي، يقولُ . سأعود لأقضيَ ليلة أو ليلتين هنا ما أن يُتاح لي ذلك.
يُلمي نظرة أخيرة على فضاءات البيت العارية والشـاحبة.
 الطريقة. وتعيشين بهذه الطريقة. وفق الروح التي صُمْمَمَ بها هذا البيت.
أرتدي قميصاً من قمصانه ماركة كوم دي غارسون وسروالاً من
سراويله القصيرة السوداء. أجدها تلائمني جيداً . بيتٌ مينيمالي، وملابس مينيمالية

- أصبحتُ مهووساً بك بعض الشيء، إيما، يُضيفُ.
- بعض الشيء نقط؟
- قد يُساعدنا هذا الفراقُ على التحسّن . - لماذا؟ لا تريد أن تكون مهووساً بي؟ الفـي

تقعُ عيناه على عنقي، على قَصّة شعري القصير الجديدة، يكاد يكون شديد القصر بحيث لا يستطيع أن يقبض عليه عندما يجامعني


بعد انصرافه، اُُشعِلُ حاسوبي .

 عندما اكتشف قَصَّةَ شَعري الجديدة . فكرة شـديدة الحمقَ لدرجة أني أجد صعوبة في تصديقها أنا نفسي .

- السيد إليس؟ توم إليس؟

يلتفتُ نحوي رجلّ، عندما يسمع صوتي • يرتدي بدلة، وخوذة
صفراء، ويظهر على محيّاه عدمَ الرضا .
 - اسمي إيما ماتيوس انـو اتصلتُ بمكتبك، وقيل لي يمكنني أن أجدك هنا . أريد أن أقول لكَ كلمة فحسب.
 الذي كان يتحدث إليه. يهزُّ هذا الأخيرُ رأسهُ ويعود إلى داخلى إلحّ إلحدى

البنايات غير المكتملة.

- إدوارد مونكفورد، أقولُ.

يتجمّدُ .

- ماذا عنه؟
- أحاول أن أكتشف الذي جرى لزوجته. لأنني أعتقد أنه يمكن أن يحدث لي الأمرُ نفسُهُ.

أفلحتُ في جذب انتباهه. يأخذني إلى معهى قريب من الورشة،
 بيضِ وأطباقَ فولِ .
 أمراً يسيرآ. تمگّنتُ أخيرآ من الحصول في الإنترنت على مقالي مقال قديم







 من عشّر سنوات. لكنـه تغيّر بشُكل كبير . صـار أكبر حجماً، وأضخم.

- عادةً، لا أتحدث عن إدوارد مونكفورد، يقول لي. ولا عن أي" عضو من الشركة.
- أعلم، أقول. لم أجد شيبناً تقريباً في الإنترنت. لهذا اتصلتُ
 تاونسايد للبناء.
مُشَغَنِّ توم إليس الحالي شُركة بناء عملاقة تبني تجزيياتِ من أجل منازل تكاد تكون متطابقة موَجَّهة إلى سكان الضوان الِّاحي - أرى أنَّ إدوارد تد أحسن ترون تريضكِ، يجيبني بجفاء.
- تاونسايد تبني منازل رائعة من أجل أناس يريدون تأسيس

 للاقتصاد في استهلاك الوقود. ربما لا تُحرزُ جوائز، لكن النـو الناس يجدون سعادتهم فيها . أيُّ سوء في هذا فـا - كانت لـديك اختـلانات في الرأي مع إدوارد، أقولُ . أكان

هذا هو سبب مغادرتك للشركة؟
بعد لحظة تردد، يهزُ توم إليس رأسه .

- أرغمني على الانستحاب.
- كيف؟
- بألف طريقة. بانتقاد كل ما أقترحه. بالسخرية من أفكاري.


- كان مكسور القلب، أقولُ
 الأسطورة الكبيرة التي نسجها إدوارد مونكفورد بكل حذقِ، أليس كذلك؟ العبقريُّ المعذَّب الذي نقدَ حبَّ حياته وتحوَّلَ بفعل ذلك إلى إلى
- تعتقد أن الأمر ليس صحيحاً؟ - أعلمُ أن الأمر ليس صحيحاً .

يتفتحصني توم إليس كأنه يتسـاءل إن كان عليه أن يواصـل . أخيرأ، يقول:

- كان إدوارد سيُصمٌّمُ خلاياهُ الصغيرة الفارغة منذ البدء لو أننا سمحنا له بفعل ذلك. إليزابيث هي من كانت تمنعه، وبما أنني كنتُ

أُساندها، فقد كان أقلية. أما ديفيد فلم يكن يهتمٌ سوى بالجانب



المقاربة .

- ماذا تقصد بقولك (قريبينَبَ؟
 يتأملني توم إليس . - أنبِ تُتُهـينها بعض النُيء. غير أني أفترضُ أنك تعلمين هذا .
أهزُ رأسي
- لم أعترف أبدأ لإليزابيث بما كنتُ أُكِنُّ لها ، يُضيفُ . إلى ألى أن

 وبطبيعة الحال، ليس هذا ما تُبَّطَ إدوارد.


 دفعها إلى الوقوع في هواه، اكتسب حليفةً وخسرتُ واحدة. أعقد حاجبَيّ .
- تعتقد أن الأمر كان لأسباب هندسية؟ سيكون تزوّجها ليكون موقناً أن الشُركة تُشئ نوع البنايات التي يريد؟
 بمعنى من المعاني - أنتَ قاسِ

يُرسل إليس ضحكة تبدو مزوَّرةً. - أنتِ لا تعرفين نصفَ الحكاية .
 كان يجب أن يكون مختلفاً منذ البداية. - بالفعل . لأن إليزابيث وجدت نفسها حاملاً . ولم يكن هذا يدخل نهائياً ضـمن خطط إدوارد. فجأة، هـا هي تريـد بيـت أسرةٍ
 فضاءات واسعة مفتوحة. تشاجرا . . . لا يكفي قولُ ذلك! عندمـا يرى المرء إليزابيث، يعتقد أنه إزاء امرأة ودودة ورقيقة، لكنها كا كانت أيضاً عنيدة مثل إدوارد، بطريقتها . كانت امرأة خارجة عن المرأ المألوف . يتردّد من جديد . ثمم:
 واعترفَت لي أنها لا تجدُ الشُجاعة للعودة إلى البيت ولقائه، كانِّا كانِ جدّ تعيسَين معاً . كانت تقول إنَّ إدوارد عاجز عن تقبّل أيٍ توافق . تضيعُ نظرةُ توم إليس في اللامحدودو - حضنتُها بين ذراعَيّ، يُضيفُ . وقبّلتُها . أوقفَتني . كانت امرأة شريفة، لم تكن لتفعل شيئاً من خلف ظهر إدوارد، أبداً . لكنها قالت لي إنها سيتعيّنُ عليها أن تتخذ قرارأ أِ - هل يتوجب عليها أن تهجره أم لا ، أليس كذلك - في اليوم المموالي، طلبَت مني أن أنسى الذي جرى؛ النـي كانت


 الأخيرة كانت مدتازة. بل أكثر من ممتازة. البيت كان رائعاً . كان

يستغلُّ الفضاءً كلَّهُ بشُكل مثالي. لم يكن البيت ليُحرز جائزة، بل لم
 والجيدة التصميم لا تُجازى أبداً. بيد أنهم كانوا سيعيشون به سعداء

يتوقف. ثم يستأنف :

- لكن إدوارد كانت لديه أفكار أخرى.
- ماذا تقصد؟
- اهُزُ رأسل تعلمين كيف مالنفي.







- أين كان إدوارد؟
 هذا على الأقل ما صرّحَ به أثناء التحقيق . - ورئيس العمال؟ هل تدَّمَ شهادته؟
 الورشة، وأنهم قد يكونوا نقلوا الحفّارة من مكانها ـ يجب ألّا ألا ننسى

أنه كان لا يزال يعمل عند إدوارد. - هل تَذكُّرُ اسمه؟

- جون واتس، من عند واتس وأبنائه. شركة عائلية. - لنكنْ واضحين، أقولُ . أنتَ تعتقد أن إدوارد قتلَ زوجته وابنـ وابنه لسبب بسيط، وهو أنهما كانا يمنعانه من بناء بيت أحلا ألامه؟

 كل حال، أن إدوارد قادرٌ على فعل أيٌ شيء إنيّ إن قرَّرَ القيام بأمرِ ما . - قلـتِ لسبـبِ بـسبط، يـلاحظ إلــس . بالنـسبـة إلى إدوارد





 هذا الصنف. لا يستطيع أن يمتنع عن ذلك. من يتحدَّاهُ سيُدمٌرُهُ .
- هل أخبرتَ الشُرطةَ بكل هذا؟ نظرةُ توم إليس نظرةُ إنسانِ مسكون .
- لا، يعترفُ
- لماذا؟
- بعد التحقيق، اختفى إدوارد. فيما بعد، علمنا أنه كان يعيش
 أعمال صغيرة. أنا وديفيد كنا نعتقد أننا لن نراه مرة أخرى أبداً . - لكنه عاد، أقولُ . - أجل . ذات يوم، حضر إلى الوكالة كأن لا شيء قد حدث،

وأخبرنا أن الشركة ستسيرُ وفق منهج جديد. قدَّمَ الأمر بذكاء لديفيد



 تعتقد أن الشُركة كانت قد صارت في ملكيتك. لهذا السبب لم تقل يهنُّ توم إليس كتفَيه. - هذا تأويل . - لديّ انطباع أنكَ كنتَ تحاولُ الاستفادة من موهبة إدوارد. - اعتقدي ما تشائين . قبلتُ أن أتحدّكَ إليكِ لأنكِ قلتِ إنكِ

خائفة.

- لم أقل إني خائفة. إني فضولية، هذا كلُّ شيء.



 نوع ما في نظركِ ـ بينما هو في الحقيقة جنين سمك القرش في بطن أهم.


## الآن: جين



 كيفية الاتصال بصاحب إيما السابق .
(الكن إذا تمكّنتِ من الاتصال به، بلّغيهِ سلامي"، يقول. (اما
حصل له أمرٌ قبيح" .
(تقصد موتُ إيما؟؟").
(أجل . بالتأكيد. لكـن حتى قبل ذلك، عملية السطو على شقّتهما السابقة، وكل ما عدا ذلك" . "تعرّضا لعملية سطو؟ لم أكن أعلمُ بذلك"، .
"الهذا السبب كانا يريدان الانتقال إلى وَنْ فولغيت اعنـ ستريت فيت في البداية، بحياً عن الأمانال، .
وبعد صمت تصير، يُضيف:

 في ذلك البيت، لكن بدجرد أن قالت إيما إن ذلك يُعجبُها حتى حُحِمَ

الأمر . سألتني الشُرطة إن كنتُ قد لاحظتُ علامات توحي بانه قد يكون عنيف تجاهها. مستحيل، أجبتُهم. كان يعبدُهاهِ . لا أحتاجُ ! !لى هنيهة لأفهم ما يقوله.
همهلاً . . . كانت الشُرطة تعتقد أن سايمن تد يكون فتل إيما؟". "الم يقولوا ذلك بشكل واضح وكان عليّ أن أسمح بدخول رجال الشرطة العلمية، وهكذا، تعرّفتُ


سايمن. يبدو أن إيما كانت تؤكد أنه ضربها ال .
يخفضُ صوتَهُ
מلا أخفيكِ سرّاً، كنتُ دائماً أرتابُ في تلك الفتاة. كلُّ شيء


سينمائياً. لديّ انطباعٌ أن سايمن لم يكن يملك كلمة في الأمر" . .
 مقرّ عمله، وهذا كان كافياً لأجد أثره في موقع لينكدين . المنـين المجلة التي



 المعقول حقَّاً أن أسألهُ حول ما جرى؟ أعدُ نفسي أن أكون على حذر ـلى . سأجتهد في ألّا أضغط عليه
 إلى الاعتذار له فحسب عن كوني ظنتنُ أن وضعه للورود كان موجَّهاً

أبعثُ إليه برسالة إلكترونية عادية، قصد التأكّد من كونه يقبلُ

الحديث إليّ. أتوصّلُ بردٌ في الحال تقريباً : سيكون سعيداً بذلك، ويقترحُ عليَّ مقهى كوستا في هندون أينـ أَحلُ قبل الموعد، وهو أيضاً . يرتدي تقريباً بالطريقة نفسها
 وسروال قماش، وحذاء على الموضة، أي تشكيلة الملابس الأنيقة
 وصريح، لكن نظرته قلقة عندما يجلس قبالتي، كأنه بعرف أن الأمر سيكون صعباً. (إذاً، صار عندكِ فضول"، يقولُ، (ابعد أن قمنا بالتعارف. هذا

لا يُدهشني" . "احائرة، على الأصح. يبدو أن كلَّ واحد من الأشخاص الذين أسألهم يملك نظريةً مغايرة حول موت إيما . معالجتُها النفسية، على الـي سبيل المثـال، تعتقد أن إيمـا انتحرت لأنها كانـانت تعاني مـن

أُقرُرٌ أن ألعب بأوراقِ مكشونة
(سمعتُ أن الشرطة كانت قد استجوبِبتكَ، أنت أيضاً، اعتماداً
 (الستُ أدري. أو على الأصح، لا أدري سبب قولها ذلك، ولا إن كانت قد قالتهُ حقيقةًا ه .

 كنتُ، في طريقي إلى هنا، قد وعدتُ نفسي ألّا ألثّ أثق في كلٍ ما ما سيقوله لي هذا الرجل؛ ولكِنتي، على الرغم من هذا، أُصدِّقُهُُ "ححِّثني عنها"،

يتههُُّ سايمن ببطء.
اماذا يمكن أن نقول عن الشـخص الذي نُحبُّهُ؟ كنتُ محظوظاً
 في جامعة جيدة. كانت جميلة، جميلة جدّاً . كان صان صائدو عارضات الأزياء يتصلون بها من دون توقف، يُلقي عليَ نظرة خجلة
"أنْتِ تُشْهـينها بعض النـئية".
(أجل، قِيلَ لي هذا من قبل" ،
"لكن ليس لديكِ . ." ."
يعقد حاجبَيه، وهو يبحث عن الكيكّ اليُمة المناسبة، وأشعر أنه
يخشى أن يسيء إليّ.


 المرّات الوحيدة التي شـاهدتني فيها إيما مُهـدِّداً هي عندئدما يرفض
 لتحتّني على التدنّل"،
"فما الذي كان سيدنعها إلى أن تُصرِّح بأنكَ ضربتها؟؟"

 لكي أكون صادقاً، نقد اعتذروا مني وأطلقوا سرائي ائريا سريعاً . أعتقد
 قريبٌ من الضحية، أليس كذلك؟ ومن ثمر، يقبضون ائبون على صاحبها

السابق مباشرة".

يظلُ صامتآ لحظة . ثم:

أن من عليهم أن يستجوبوه إنما هو إدوارد مونكفوردها ها
أُحِسُّ بوخز في تفاي
"الماذا ذلك؟")
(ركأن الأمر محض اتْفاق، كان مونكفورد غائباً أثناء الفترة التي تلَت موت إيما، كان موجوداً في الخارج، ليهتمَّ بمسُروع ضخم لكتني سأظلٌ مقتنعاً أنه هو من قتلها ".

(الأنها كانت قد قطعَت علاقتها بها ه.
يميل سايمن نحوي، حادَّ النظرة.




 أن تُبديَ دليلاَ على استقلاليتها ، .


علاقتها به، حار كالمجنونها إنـا

 تيّار جارف من المشاعر المكبوحة بقوة. غضبه ضدّ بائع السمك،

على سبيل المثال. لكن ذلك لا يدوم طويلاً أبداً. لا آتعرّنُ إلى اللوحة التي يرسمها سايمن .
("ثم، هناكُ شيء آخره، يقولُ ل "سببٌ آخر يمكن أن يكون قد
دفعه إلى قتل إيماه ،
أجتهُ في أن أستجمع تركيزي من جديد. رأنا أُنصِتُ إليكه .
(nكانت إيما قد اكتشّفت أنه قتل زوجته وابنهها الصغيره.
("هيه؟ ماذا؟ه
الانت زوجته تعانده، وأرغمته على مراجعة تصاميميه من أجل وَنْ فولغيت ستريت. تحدُّ واستقلالية، هنا أيضاً . إدوارد مونكفورد أِرد


اططبعاً . أجابوني بأن هذا غير كافي لإعادة فتح ملف القضية. ونصحوني بألّا أكرِّرَ ذكر الاتهامات التا التي عبّرتُ عنها ألثا أثناء التحقيق، ، لأن ذلك قد يُعرِضني للمقاضاة بتهمة القذف. نفّلوا الـورا، باختصار ، أن يغمضوا أعينهم". يُمرِرُ يده خلال شعره
"منذ ذلك الحين، قمتُ بأبحاثِ من جهتي، لأجمع بعض الدلاثل . لكن ليس من السهل الذهاب بعيداً في البحث، حنـا حتى بالنسبة إلى صصافي، عندما لا لا نمتلك إمكانات الشرطة الشا


 الاختيار بينه وبين إدوارد مونكفورد. فالأمر واضح. ليس من

الـمدهش أنه لم يستطع أن يضرب صفحاً عن الأمر . ولبس من المدهُن أن يكون مقتنعاً بوجود مؤامرة أو سِرٍ يتوارى خلف موت
"الو أنها لم تمت، كنّا سنعود للعيشُ معاً،، يُضيف. وأنا وائقّ








 (اهذا البيت ليس رهيباً . أنا آسفة لكونكَ فقد فـدتَ إيما ، لكنك لا

تستطيع أن تنّهمَ وَنْ فولغيت ستريت" .
"ايوماً ما ، ستُدركين أني على حقّ هـ

"هل انتقلَ إلى مرحلة الهجوم؟؟".
(اما الذي تعنيه؟" .
(مونكفورد. عاجلاً أم آجلاً، سيحوم حولكِ. إن لم يكن قد
فعل . ثم سيغسلُ دماغكِ أنتِ أيضاً . تلك طريقته في العمل" .
 وإدوارد عشيـيـان، سيزداد يقيناً أن جميع النساء يقعن في في موى إدوارد، إلى أن أسأله:
(ما الذي يجعلكَ تعتقدُ أنني سأقول نعم؟ه،


 بحمل ساندويتشاً مُحَمَّصاً بالمقانق والبصل . تُحلِّقُ نحونا رائحة كريهةٌ لعجين سيّئ الطهي وبصلِ محروق (اهذا الساندويتش متنّنٌ"، أَقولُ .
 رأتعتقُدُ أن إيما قد تكون بالغَت في كلامها؟ لا أزالُ الُ أجدُ غريباً



 الإحساس أنهم مهمّون. حتى لو اختلقوا في سبيل ذلك بعض

الأشياء".
يهزُّ رأسه.
اكانت إيما تحبُّ أن تشعر أنها متميّزة، هذا صحيح. ألا لكنها كانت كذلك. وأعتقدُ أن هذا كان أحد أحد الأسباب التي كانـر أنت تجعل


 نوعاً من مختلقة تِصَصِ خيالية. . . فإنكِ على خطأه ه.

عند عودتي إلى وَنْ فولغيت ستريت، أصعدُ مباشرة إلى الحمّام

وأخلعُ ملابسي أمام المرآة. وعندما أَجُسُُ نهدَيٌ أجدهما منتفخين وحسّاسين. حلمتايَ أصبحتا تميلان إلى السّـمرة، وتوجل بعض الانتفاخات الصغيرة حول الهالتين، كأن جلدي يقشعرُ خوفاً . موعد الحيض ينبغي أن يكون بعد أسبوع واحد، لذلك لـن لـن يكون الاختـبارُ مـضمـوناً. وفي جـمـيع الأحـوال، لا أحتـاجـه حــيـــةً . الـحسـاسـيـة الـمـفرطـة تـجـاه الـروائـح، والـحــــــــان الـسـمـراوان، والانتفاخات الصغيرة، التي علمـتُ من المولٌّدة التي كانت تـابعني،
 كنتُ حبلى .

## 9. أشعرُ بالانزعاج عندما لا تسيرُ الأمور وفق ما خطَّطُ <br> . <br> نعم OOOOOO O O O O

## الأمس: إيما

- لم أركِك منذ مدة طويلة، إيما ، تقولُ كارول .
 جديد فوق أريكتها .

 الأشخاص الذين تعرّضوا لصدمة جنسية يعتبرون في الغالب ألب أن الانقلابات الكبيرة في حياتهم هي جزء من سيرورة العلاج. وإذاً، ، هل أثمرت تلك الانقلابات بالنسبة إليك؟
من الواضح أنها تريد أن تقول: هل غبَّرِّبِ رأيكِ فيما بخُصُّ
 مهنتها لا تتمثل في إصدار أحكام، ولا وألا في توجيه جلئلـياتنا الاستتتاج أو ذاك، فإنها لا تتورَّعُ عن فعل ذلك ألك - انخرطتُ في علاقة جديدة، أَولُ .

صمتٌ.

- تسيرُ الأمورُ جيّداً؟
- إنه الرجل الذي صمَّمَ البيت، وَنْ فولغيت ستريت. بصراحة، بعد سايمن، أعتبر هذا دفقة هواء حقيقية. ترفعُ كارول حاجبيها .
- لماذا تقولين هذا؟
- سايمن ولدٌ . إدوارد رجلٌ.
- لم تعودي تعانين من المشاكل الجنسية التي كنتِ تلاقينها مع
- لا ، بتاتاً .

لا أدري ما الذي جعلني أُخيفُ :


- أكيد، تقول.

لا بدَّ أني أتردَدُ لأنها تُضيفُ :
 سمعتُهُ مرّاتِ عديدة، إيما .

- أتفاجأُ برغبتي في أن يُسيْطرَ عليّ جنسيًّا، أقولُ . - أفهُمُ، تقولُ . وهذا يُثيرُلِّ؟ - أجل، أظنُّ ذلك.
- لكن الأمر يُربُكُكِ كذلك؟
- أجلُ هذا . . . غريباً . بعد الذي حدي حدث . ألا ينبغي أن يكون
- أولاً، يجب أن تقتني بأن لا وجود لـاينبي" أو "لا ينبغي" . وهذا أمرٌ معتاد. في محموع السكّان، يعترفُ ثلثُ النُ النساء تقريباً أنهنَّ
 الفيزيقي المـحض، تضيف. ما يُسْتى أحياناً بـ اشنقل الإثارةها . بما

أنّكِ تد استشعرتِ دفقةً أدرينالين في سياقِ جنسيٍّ، فإن دماغكِ
 أن لا وجود لسبب كي تشُعري بالخجل . هذا لا يعني أنك أنك سُحبيّن ذلك في الحياة الحقيقية. بل العكسُ تماماً .

- لـستُ أخجلُ، أقول. وأُحبُّ هذا في الحياة الحقيقية. تتسِيُ عينا كارول.
- قمتِ بتحقيق هذه الاستيهامات؟ أهزُّ رأسي بالإيجاب. - مع إدوارد؟ الجواب نفسه.
- أترغين في الحديث عن ذلك؟

وعلى الرغم من تأكيدها عدم الحكم على مرضاهما ، فإنها تبدو غير راضية لدرجة أني أجدني أُضيفُ، لأصدمها نحسبي:

- الأمر غريبٌ، أستنتُج، لككني عندما أُثيُرُ غضبه، أشعر أني أكثر قوّةَ، بطريقة معيّنة.
- في جميع الأحوال، تبدين أكثر ثقة بنفسك، إيما . أكثر ثقةً في اختياراتكِ. غير أني أتساءلُ إن كانت تلك الاختيا التيارات صحّية بالنـبة إليك، في هذه المرحلة
أتظاهرُ بالتفكير في هذا .
- أعتقد أنها كذلك، أقورُ

من الواضح أن كارول لم تكن تنتظر إجابة مثل هذه عن سؤ الها المصوغ بكل حذر .

- إن اختيار شريكِ عندما نقوم بتجربة شيء جديد هو أمرٌ شديد
- لن أستعملَ كلمة اتجربة)، أقولُ. اُُفضّلُ كلدة اكتشاف


سوالٌ وجية، أقول في نفسي.
 الاغتصاب يُلقين المسؤولية أحياناً على أنفسهنّ، وهنا ونا خطأِ ا يشُعرن
 أمتنع عن التساؤل إن لم يكن الأمر كذلك في حالتك هذه ألمن. قالت هذا بكلٌ صدقِ لدرجة أني أكاد أنهارُ .


تعقد حاجبيها .

- لا أنهُمُ ما تقصدين، إيما ل
 معينّاً . . . وجريمةً اقترنها؟ إن أسررثُ إليكِ ما أعلمُهُهُ، هل ستكونِين مرغمة على تبليغه للشُرطة؟ - إن كانت هذه الجريمة لم يُبَّنَغ عنها بعد، أو أن دليك يلك يمكن


 القانون.
أَظَلُ صامتة. أنكُرُ في النتائج.
 - لا شيء، وأبتسم في وجهها ابتسامة كبيرة.


## الآن: جين

يأتيني تحليلُ الدّم باليقين. لا أبوح بذلك إلا لـمِيَا، وبيـث، وتيسا . طبعاً، تسألني مِيًا في الحال : ॥هذا أمرٌ مُخَطَّطُ له؟| .

أهزُ رأسي بالنفي

(السيد أنا أتحكّـُم في كل شيء سمح لنفسه بالغضب؟؟ لا ألا أدري إن كان عليّ أن أرتاح لهذا أم أقلق : هو آدميٌّ في نهاية المطافيا ،

 لكنتي لا أدخل في التفاصيل . "هل هو على علم بالأمر؟" . "ليس بعده .
في الحقيقة، لا أعرفُ كيف سيكون ردُّ فعل إدوارد.
 "من دون أي" طفل «؟". .
(اضمن قواعد عَقد الكراء، بلى . لكن هنا، الأمرُ مختلفٌ . . "(حقيقة؟" .

تخطيط" .
لا أردٌّ على تعريضها .
 اأنا خائفة. بل مرعوبةها .

 والسعادة- فإنَّ ما يتبقى في الأخير هو الخوف الخالص . מإن يقع شيء لهذا الطفل . . . فلن أستطيع أن أعيش كلَّ ذلك الك من جديد . . . ذلك العذاب. سيُدمٌّني" . "القد قالوا لكِ في تلك الفترة أن لا وجود لأيٌِ سببٍ يمنع من أن يكون الطفل الذي ستلديه في المستقبل بصحّة جيدة")، تُذكِّرني
"افي المرة الأولى أيضهاً لـم يكن هناك أيّ سبب، ومع ذلك وقع
ما وقع".
"لكنك ستحتفظين به، هيه؟" .
قليل من الناس يستطيعون أن يطرحوا عليّ هذا السوالن، وأقلّ

 ستغامرين بكل شيء؟ هذا الجزء من دماغي هو نفس ونه ينظر إلى ديكور
 لكن هناك جزء آخر منّي، ذلك الجزء الذي حملِ وليُ وليداً ميّتاً بين

ذراعيه، وتأمّلَ وجهه الرائع، وشعر، على الرغم من كل ذلك،
 تخاذلاً نحسب.

هذه الفكرة لن تروته في البداية، لكتني آملُ أن يعتاد عليها" .

## الأمس: إيما

لا تصلني أخبار عن إدوارد منذ خسسة عثر يوماً، نأُرسِلُ إليه صورة (اسيلفي" . وهذه الرسالة : لقد اتّخذتُ لي وشماً، بابا ، أيُعْجُبُت؟ يأتي ردُّ فعله توّاًّ . ماذا فعلت؟ وان
أعرفُ أنه كان عليّ طلب الإذن منكَ. لكنني أردتُ أن أرى ما سيقعُ إن ارتكبتُ حماقةً حقيقية . . .

 انتفاخ ردفي الأيمن . لكن إدوارد يمقتُ الوشُمَمَ ملاحظة : هذا مؤلِّمُ
يصلني الجوابُ دقائق بعد ذلك.

لندن. غاضباً .
لـم يسـبق لـه أن أرسـل إليَّ رسـالـةَ نصّيةةٌ بهـذا الطول. أبتــمُ وأُجيبُ:
من مصلحتي أن أستعدَّ، في هذه الحالة.

أستحمُّ في آخر النهار، وأُنشُقُُ جسمي بعناية، وأضعُ تطرات عطرِ فوق بشُرتي. أرتدي الفستانَ وعِقد اللآلَئ، لكنني أظلُّ حافية



ما سيذيقني إياه؟
أتّخذُ وضعي فوق الكنبة. لا أضطرُّ للانتظار طويلاً . أسمعُ رنّةً
 الباب، ثم ضربة جرسِ عندما يسمحُ بدخول الزيائر ـ ـيتقدَّمُ إدوارد نحوي بخطى حثيثة، عابس الوجه. - أرِني، يُعمغُمُ
 ويكاد ينتزُعُ الفستانَ وهو يرفعهُ بيده الأخرى .

- ماذا؟؟ . .

تغلبني نوبةُ ضحك
يَهُزُ معصمَيَ بعنف

- يا إلهي، ما هذا العبث؟
- إنها أماندا، أتمكِّنُ من أنطق أخيراً . اتُخذت لها وشماً

احتفالاَ بانفصالها عن زوجها . ورافنتُها - أرسلتِ إليَّ صورةَ موخُرة امرأة أخرى؟
 - ألغيتُ عشُاء مع عمدة اللجنة المحلية للعمران كي أعود إلى هنا، يقولُ متذمُرِّا - ما الذي سيكون أكثر إباره؟ أسألُ وأنا أُحرُّكُ ردفَيّ أمامه.

لا يُطلِقُ معصمَيّ .

- أنا شديد الغضبّ، يقول، بقليل من الدهشة. لقد تعَمَّدْتِ

إثارةَ غضبي. أنتِ تستحقين بجدارة ما ينتظركِ .
أحاولُ أن أتحرَّرَ لأختبر مدى عزمه : يمسكني بقوة. - مرحبآ بك في البيت، بابا ألـا

فيما بعد، فيما بعد بوتت طويل، سلّمتُهُ رسالةً

 غير أنني كنتُ حريصة جدّآ على أن أثرح موقفي .

## الآن: جين

أوّلُ موعلِ لي مع الطبيب أخصائي الولادة . يـجلس قبالتي
الدكتور غيفورد، خلف مكتب فبيح من مكاتب المستشفى العمومي. قبل ذلك بأيام قليلة، تلقِّيتُ بريداً إلكترونياً يشرح لي
حَملي، على الرغم من عدم وجود أي"ّ سبب يدعوني للقلق، ، قد اعتُبر

سيتابعني طبيبٌ أخصائيّ، الدكتور غيفورد.


 قد قدَّمَ استقالته .
يُقالُ إن الحَمْلَ يُربِكُ أفكارك . غير أن ما يحصل معي في هذه اللحظة هو العكس . أو لعلَّ اتّخاذ بعض القرارات صـار أسهل . أعرفُ أخيراً نوعَ السلوك الذي عليّ أن أسلكه . ألهِ
 بسبب خطأ لا يد لك فيه . ونعرف جيّداً، أنا وأنتَ، أن من سيخلفكَ سيعاني من الضغط نفسه الذي عانيتَ منها .

يوافق بحركة من رأسه، بادي التعب.

 إيزابيل؛ وفي المقابل، أطالبُ أن يلتزموا بتوظيف أطر أكرُ أكثر ويصفوا

 ليعقدوا نوانقاً . ماذا تقولُ في هذا؟ها هِ
 والوصول إلى المحاكمة. غير أني أصررتُ على موتفي، فانتهت إلى الانصياع.
(اهل هي دائماً هكذا؟؟"، سألَت مِيَّا وهي تتنهُّ.
 مي أكثر الأشخاص الذين أعرفهم تنظيماً، وعناداً، ورزانةً . أعتقد أننا أخيراً استرجعنا جين الأزمنة السابقة") . لا يبدو الدكتور غيفورد مقتنعاً، هو كذلك، في البداية.

أقاطُهُ:
"ايكون من المُهِمٌّ أن يدافع المرء عن مصالحهـ . أنتَ تعلمُ مثلي
 ممّا قد تفعله أدويةٌ ضدّ السرطان باهظة الثمن" . أخيراً، يهزُ رأسه.
nشكرآه.
(أما الآن فالأجدى لك أن تفحصني"، أقولُ. (ابمـا أنك أنـت

من سيتابعُ حالتي، فالأنسبُ لي أن أستفيد من ذلك أقصى ما
أستطيع"
الفحصُ كاملُ، أكمل بكثير من الفحصص الذي أجريتُهُ في

 أعتبر نفسي جزءآ من التطيع، مثل أيٌ شِّر عـي عادي حجم الرحم ووضع الجنين جيّدان . تُنتزَعُ خلايا من رحمي
 لكشَف الأمراض المنقولة جنسيّاً. لستُ قلقة. لا لا وجود لأيٌ خطر






 ميكروغرام. الفيتامين د يُنصحُ به كذلك. الابتع بـياد عن المكمُّلات متعدِدة الفيتامينات، لأنها يمكن أن تشتمل على فيت النيتامين أ، لكن يجب عدم إممال فيتامين سي، والكالسيوم والحديد


 بطاقاتها بعناية لأتأكّد من أنَّ الفيتامين ألم يُمَرَج فيها خطأ . وأوّلْ ما

أقوُ به، بعد تعليق سترتي، هو تشغيل حاسوبي لمعرفة التغييرات الأخرى في نظام تغذيتي، التي يبجب أن أراعيها

جــن، الــرجـو ان تضـعي تـقويـماً من 1 إلى 5
للتاكيدات الآتية، 1 بناسبُ پمتُفقة تماماً، و5 نناسب "غير
متَّفة نهاثياً، .

بعض وظائف البـت تد عُطّلَت إلى حين استكمال
التقويم.
أتجمَّدُ لديّ انطباعُ أن هذه الاختبارات قد صارِ
 ومن أني أعيشُ ونق القواعد، انطلاهاً من مكتبه البعيد.


 الأقل، إلى أن أُطلِّعَ إدوارد على أمر الحمّ ألحمل


 أعرف الحقيقة، لمصلحة وليدي.

## الأمس: إيما

استدعاني المفتّش إلى مقرّ الشرطة من أجل مقابلة جديدة . من الواضح أن خطوات العدالة بدأت تتسارع، لأنه بدل أن يستقبلني في الفضاء المغلق الذي يقوم معام مكتبه، يقودني إلى قاعة كبيرة جيّدة الإضاءة. يوجد هنا أربعة أشخاص قبلنا ، مصطفّين أمام طاولة، كلّهم

 غامقة اللون. ثم يأتي جون بروم، محامي الوزارة العمومية أثناء جلسة السة
 التي تركت كرسيّا فارغاً بينها وبين الآخرين، كأنها تشير إلى أن رتبتها

 الآن، أن أتّخذ مكاناً قبالة المرأة القصيرة، ويذهبُ هو نفسه ليلتحق بالرقيبة ويلان جانباً . إبريق ماء وكأس موضو ألا دون بسكويت ولا قهوة. لا وجود لفنجان غارفيلد، اليوم. - شكرأ لـمـجيئكِ، إيـما، تقول المـرأة. أنا الوكيلة العـامة الخاصة باتريسيا شابتون، وهذا هو المراقب العام بيتر روبرتسون.

- نهاركم سعيد، أقولُ وأنا أحييهم بحركة صغيرة من يدي. أنا

تبتسمُ باتريسيا شابتون بادبب وتوامِلُ.


 قصد تجنّب فشّل تضايا مجانياً في المحكمة أنيّ
لم أكن أعرفئ، لكنني، مع ذلك، أهزُّ رأسي موانقة .




- أنا لم أرهُ أثناء الجلسة، أقولُ مباشرة .
 الذي نريد أن نناقنه معك اليوم .
 الآخرين ووجوههم المنتبهة، يجعلني غير مرتاحة. يصير الجوّ جدّيًاً، بل عدائياً.
قدَّم ديون نيلسون ونائق طبية -ونائق حمبية- تشير إلى أنه لا
 الدليل مقنِعُع بل بل يمكن أن أقول إنه غير قابل للطعن .
 - لا أفهُم، أقولُ
- في المستوى القضائي، طبعاً، هذا يكفي محاميتَهُ كي تحصل على تبرئة موكّلها، تستأنف كلامها كأني لـم أقل شيئناً . تأخذ وثا وائق أخرى. لكنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد بكثير . لديّ هنا لـا إفادات تلات تحت اليمين، لبعض زملائك في العمل عند فلوو ووتر سابلايز . الشههادة
 مارسَ معكِ مؤخّراً علاقةً جنسية. وأنكِ أئناء تلك العلاقة قمـِّ




 باتريسيا شابتون سترى فيها حيلةً لإنارة الشففقة أتمكّنُ من أن أسأل :
- والهواتف الأخرى التي اكتشفتموهنا؟ كنت تقولين إن ديون نيلسون قد سبق له أن قام بمثل هذه الأمور . إنه ليس بريئأ حقيقة. يجيبني المراقب العام روبرتسون :


 لاحظَ أحدُهُم أن اللصوص كانوا يكتفون بالاحتفاظ بالمواد الان الإباحية التي يـجدونها لدى ضحاياهم انـ الـو وكان نيلسون يفعل الأمر نفسه مـع الهواتف. كان يحتفظُ بتلك التي كانت تحتوي على صور إباحية. هذا كل شيء. تخلع باتريسيا شابتون نظارتها وتطويها .
- هل أرغمكِ ديون نيلسون على أن تفعلي شيئاً ضدّ رغبتك،

إيما؟
صمتٌ جديد، طويل، طويل جداً .

- لا، أقولُ بهمس .
- لِمَ قلتِتِ ذلك للشنرطة، إذاًّ
- استجوبتموني أمام سايمن !

 هـم أيضاً مذنبون مئلي تماماً . أشيرُ بإصبعي إلى ألى الرقيبة ويلان والمفتّش كلارك.
- كانا يقولان إنهما قد عثرا على الفيديو الذي يظهر فيه نيلسون
 كان يمكني أن أفعله؟ أن أعترف لـسايمن بأنني قمتُ بخخيانته مع رجل آخر؟
 بإرسال صور ذلك الاعتداء الخليبعة إلى عائلتكِ وأصدقانكِ وواصلتِ الكذبَ عندما وقع التشكيكُ في روايتكِ. بل إنكِ تَلَوْتِ تصريح الضحية أمام المحكمة.
- المفتّش كلارك هو من دفعني إلى ذلك. حاولتُ الْ أن أتهرَّبَّ، لكنه لم يسمح لي بذلك. وفي كل الون الأحوال، نيلسون يستحق ذلك. إنه لصّ . استولى على أمتعتي
 المنتّش كلارك. أستطيعُ أن أقرأ فبه تشكيلةً كاملةً من العواطف:

الاحتقـار، الشفقة، والغضب. لأنه انخخَعَ بي، ولأنني استغللتُ رغبته في أن يحميني بما راكمتُهُ من أكاذيب.
يصبح الصمـُ رهيباً . تُلقي باتريسيا شابتون نظرةً على ألى المرانب
العام. من الواضح أن الأمر يتعلق بإشارة مُتَفَقِ عليها، لأنه يسأل : - هل لديك محإم، إيما؟ أشير أنْ لا برأسي. طبعاً، هناكُ ذلك المحامي الذي حرَّرَ وئيقة ملحق عَقد الكراء عندما رحل سـايمن، لكنني لا أظنُّ أنه سيكون مفيداً في هذه الوضعية.

- إيما، سأضعكِ في وضعية اعتمال . وهذا يعني أنك يمكنك الاستفادة من مساعدة محام معيَّن من المحكمة أثناء الاستجووابات الرسمية.
أنظر إليه مذهولة
- ماذا تقصد؟
- إننا نأخذ قضايا الاغتصاب مأخلَ أخذ الجدٌ . وننطلقُ في ذلك من

مبدأ أن كل امرأة تؤكّد أنها تعرّضت لاغتصـاب إنما تقول الحقيقة

 العناصر لنرتاب في أنتكِ ضيّعتِ وقتَ الشُرطة وحاولـِتِ أن تعيقي عملَ العدالة

- ستعتقلوني؟ أتعجّبُ، غير مصدٌّة. ونيلسون، مـاذا عنه؟ هو

المجرم•

- نحن مضطرون لإلغاء المتابعات ضدَّ ديون نيلسون، تقول

باتريسيا شابتون. المتابعات جميعها . شهادتك أصبحت باطلة بطلاناً كلِّياً

- لكنه سرقني! لا أحد يجرؤ على قول العكس، أليس كذلك؟

 من حيث الدلائل، لا وجود لما يربطه بك
 - إيمـا مـاتيوس، أللـي عليـكِ القبضْ من أجل مـحـواولة إعاقة تطبيق العدالة، وفق المادة 5.2 من القانون الجنائي لسنة 1976 ـ 19 من حقّكِ أن تحتفظي بالصمت، لكن عليكِ أن تعلمي أن إخفاءك، أثناء
 أن يسيء إلى دفاعكِ. كلُّ ما ستقولين يمكن أن يُستعمَل باعتباره

دليلاً . أتفهمين؟
أنا عاجزة عن النطق بكلمة واحدة . - إيما، أحتاج إلى جوابـ الـي هل تُدركين طبيعة الاتهامات التي

تُوَجَهُ إليكِ؟

- أجل ، أجيبُ بصوت خفيض
*     *         * 

أشعر بضربٍ من الخَذَر، كأنني انتقلتُ إلى الجانب الآخر من
 وتُقَدَّمُ لها فناجين القهوة. فجأة، أجدني داخلم قسـم آخر من أقسام
 تنتنُ بالقيء ومواد التنظيف, ـيحدجني شـرطيٌّ من وراء مكتبه المرتفع
 السلوك حين الاعتقال ويَعِدوني بوجبة ساخنة إِئِ إِا ما كنتُ لا أزالُ هنا ساعة العشاء. يُؤخذ مني حذائي، وأُقادُ إلى زنزانة . يو يورِد بها سرير

مدمج في أحد الجدران، ورفٌٌ صغير قبالته. لا شيء آخر . الجدران بيضاء، والأرضية رمادية، والضوء يتسرّبُ من السقف . أُفكِّرُ في أن إدوارد سيـشعر كأنه في بيته داخـل هـنا الـديكـور، لـكن هـنا لـيس صحيحاً بالطبع. هو مكان وَسِينٌ، ونَتِنٌ ، وغير مريح، وبئيسِ
 حملَ إليّ شرطيٌّ الاستقبال نسخةٌ من نصرّ الاتهام فيزيدني الأمرُ همّاً عندما أقرأه حبراً على ورق .

 كان قد آمنَ بي وأنا خُنتهُ

 ويمدُّ إليّ يده من فوق كـمّ من الملفّات وـي


القاعات المخصَّصَة للمقابالات مشغولة . سنضطرُ إلى الحديث هنا .
 خجولَين لا يـجرؤان على ممارسة الجنس، ويطلـبُ مني أن أحكي له، بكلماتي أنا، ما جرى. حتى أنا، لا أجلُ نفسي مُقْعِعةً - ما الذي سيحدثُ لي؟ أسألُّ، بعد أن أتممتُ حَكْكِي
 هـل سـيختـارون زاوية (وقتٌ خـائعٌ بـالنسـبة إلى الـُـرطة") أم زاويـة




القاضي. وسيكون الحكم الأتصى السجن المؤبد. لكن في الحالات
 القضاةُ شديد الجدّية
أعود للبكاء. يُفتُّهُ غراهامام في محفظته، ويُخرِجِ مُنها علبة
مناديل ورقية. تُذكُرني هذه الحركة بكاروول، وهو الأمر الذي يجعلني
أفكُرُ في مشُكل آخر .

- مل يستطيعون استجواب معالجتي النفسية؟ - عن أيِّ نوع من المعالجة النفـية نتحدث؟
- شرعتُ في زيارة طبيبة نفسية بعد عملية السطو . ونق نصانح

الشرطة.

> - هل قلتِ الحقيقة تلتك الطبيبة النفسية؟ - لا، أتول، بلهجة تثير الثففةة.

- أفهُمُ، يقولُ باديَ الإحباطِ ما ما دمنا لا نُنير موضوعَ صصحّتِكِ

$$
\begin{aligned}
& \text { الذهنية، ليس لهم أيٌّ دافع لطلب شهادتها الانـا } \\
& \text { يظلُ صامتاً هنيهةً . ثم: }
\end{aligned}
$$

- وهذا يقودنا إلى الحديث عن استرا اتجبيتنا في الدفاع. أو على الأصح، في تدبير التخفيف. لقد حكيتِ للشرطة ما جرى. لكنك لـك لم تُفسّري لماذا حدث ذلك. - ما الذي تريد توله؟
 الجنسي. وبما أن اعتقالك ناتج عن اتهام بالاغتصابِ، فإنـا

 سبيل المثال. وهذا يساعد كثيرآ جدّاً.
- أنا لم أ . . أتوقَّف. تقصدُ أني لو كنتُ خائفة من شخص ما، يمكن تبرثتي؟
- ليس بشُكل كامل . لكن قد يُمَكُّنُ من تخفيف حكملكِ بقدرٍ

كبير

- كنتُ خائفة، أُجل، أقولُ . خائفة من أبوح بذلك لسايمن، لأنه يكون عنيفاً أحياناً . - طيّب، يقول غراهام .

لا يُضيفُ : سننتقلُ إلى الأمور المهمة، لكن هذا ما توحي به لغةُ جسده عندما يفتح دفتره لتسجيل ملاحظات. - أيُّ نوع من العنف، إيما؟

## الآن: جين


يرفُع الرجلُ صاحب المعطف البنّي عبنَبه عن قنبنة الخمر الصغيرة .
(أنا هو . لكنني لم أعد مفتِّداً . إذاً يمكنكِ أن تناديني بالسيّد
فحسب. أو جيمس إن شئتِ".

ينهضُ ليصافحني. عند قدميه، قفّة التسوّق مليئة بالفواكه
والخضر . يشير إلى منضدة الحانة.
(يمكنني أن أقدّمَ لكِ كأساً؟") .
"اسأذهبُ لأطلب شيئاً . شكراً على قبولكَ اللقاء بي" .
"الا مشـكل . الأربعاء، هو اليوم الـذي آتي فيه إلى الـــلـينـة
للتسوق").
أذهـبُ لأطلـب بيرة بـالزنجبيل وأعود للـجلوس إلى جانبهـ .


 أعيُرُ على شرطيِّ متقاعد؟" في محرِّكِ بحث -غير Housekeeper،

طبعاً- اكتشفتُ وجودَ NARPO(1)، الجمعية الوطنية لضبّاط الشرطة

 لكنهم سينقلون سؤالي إلى من يهمُّهُ الأمر . لا يبدو لي الر جلُ الجالسُ قبالتي في سنّ التقاعد
قد قرأ في أفكاري، لأنه يبيّنُ :


 يساعدنا في تحسين وضعنا المادي. فهمتُ أنكِ تريدين الحديث عن إيما ماتيوس؟! .
"أجل . لو تفضّلتَا" .
(أنتبِ إحدى قريباتها؟". .

من الواضح أنه انتبه إلى السُبه بينا .
 ستريت، المكان الذي ماتت فيه".
" "همهم"
من الوهلة الأولى، يبدو جيمس كلارك شخصاً عادياً وموثوقاً،

 "ما الذي تريدين أن تعرفي تحديدآ؟" .


سايمن . وماتت بعد ذلك بوقت قصير • سمعتُ تفسيراتِ متناقضة تتعلّقُ بموتها: الاكتناب، وسايمن، وحتى الرجل الذي كانت على علاقة بها .
أمتنعُ عن ذكر اسم إدوارد، خشُية أن يُدرك كلاركُ أني أهتمُّ به .
 في ذلك البيت يفرضُ عليت نوعاً من الفضوله .
 الم يسبق أن حدث لي هذا . لنقلْ تقريباً أبداً . لكنني وجدتُنـي أمام تلك المرأة النشابة التي كانت تؤكّد، بطريقة جليرة بالتصديق، أنها








 المستويات. كانت تحكي لنا أكاذيب منذ البداية|" (كانت تُتقِنُ الكذبَ، إذاً؟"
(أو أنني كنتُ بليداً أبله" . يرفعُ كتفَيه بحزن .
اكانت زوجتي سيو قد ماتت منذ عام . وتلك ونك الشـابة التي كان يمكن أن تكون ابنتي . . . ربما كنتُ واثقاً أكثر من اللازم. في جميع

الأحوال، هذا ما تبيّنَ عقب التحقيق الداخلي، فيما بعد؛ مفتّش قريب من التقاعد، وامرأة جميلة، وفقدَ اتُزانه. ما ما دفعني إلى طلى طلب إحالتي على تقاعد سابق لأوانه قليلاَ، عندما طلبوا مني ذلكه الكـي

 انتبه إلى ذلك، فإنه لا يشير إلى ذلك بأي"ّ تلميح


 خصوصاً أنه كان يضع قناعاً عند وقوع الاعتداء، كما كانت تقول . أما فيما يتعلق باتّهامها لصاحبها السابق . . . . .
يهزُّ كتفَيه .
(هذا أيضاً، لا تُصدِّقُهُ مع بُعد المسافة الآن؟" .

 القاضي، لا يمكن أن أُحَمَّلِ مسؤولية ما قلتُهُ . وأفلحَ الأمر . ثم إمُ إن


 "الكنكم، قمتمُ باعتقال سايمن ويكفيلد بعد وفاتها" .


 جيكيل ومستر هايد، الذي كان يعاملها بعنف. ووقتأناً قصيراً بعد

ذلك، يُعثر عليها ميتة. ولو تبيَّنَ أنه قتلها فعلاً، كنّا سنجد أنفسنا في
 بأنها لم تُحسن معاملتها، أليس كذلك؟ ألـو في الحالتَبن معاً، كان من الأفضل أن نعتقل أحداً ماه".
"ابتعبير آخر ، لقد تصرفتُم بشكل آليّ" .
ا"آه، لا تسيئي التقدير . ربما كان رؤسائي لديهم أسباب للمطالبة
 سايمن ويكفيلد. لم نعثر على أي"ِ عنصر يسمح بتأكيد ارتباطه، سوراء فيراء عن قرب أو عن بعد، بموت إيما . خطأه الوحيد كان قرارهـ، في في البداية، بالاستقرار معها في بيت واحد ذلك. ومثلما قلتُ لكِ، فإن رجالاً أكبر منه سنًّا، وأكثر حصافة منـانه، وقعو| ضحية سحرهاها . . يعقد حاجبيَه .
(اغير أني سأقول لكِ ما كان غير معتاد في تلك القضية. أغلبية
 الحال. أما إيما، فقد أجابَت بكذبة جديدة . أكيد أن محاميها أوحى أوحى لها بذلك، لكن على الرغم من هذا، لم يكن ردَّ فعلِ مألوفاًا"، ("كيف ماتت، في رأيك؟"
"هناك احتمالان. الأول : انتحرَت" .
"الأنها كانت تعاني من الاكتئاب؟".
يهزُّ رأسه نافياً .
"أمرٌ بعيد الاحتمال . أعتقد أن أكاذيبها انتهت إلى الإيقاع بها" . "والاحتمال الثاني؟".
"هو الاحتمال الأرجح" .

أعقلُ حاجبيَّ بدوري.
(ماذا تقصد؟").
"المَ تُفكّري نهـائياً في أن ديون نـيلسون يـمكن أن يكـون قـد
قتلها " .
هو على حقّ . هيمَنَ إدوارد وسايمن على اهتمامي، فلم أُفكُر في أن شخصاً آخر قد يكون قتلها .
(اكان نيلسون، ولا يزال وفق علمي، منحرفاً خسيساً"،، يُضيف

 الانتقام" .

## وبعد صمتِ، يضيفُ :

(اثم إن إيما كانت تؤكد أن نيلسون قام بتهديدها") .
"(حقّقتُم في الأمر؟").
("سجّلنا شكايتها" .
"(هل هنا يعني الأمر نفسه؟"ا .
(اكانت قد اعتُقلت لأنها أعاقت عمل الشُرطة . فهل تعتقدين أننا
 بالاغتصاب كان يُعطي الانطباع بأننا قد بالغنا في الأمر . بالإلضا
 يجعلنا نتحفّظُ من توجيه أي" اتهام له من دون حجِ قوية" . أُفكُرُ
اححِّثني عن ذلك الفيديو، الذي كان يوجد في هـاتف إيما .
 لم يكن كذلك تمامأ؟" .

الأن المشهد كان عنبفاً. قد أكون عتبقاً في تمثلاتي لهذه



 والعنيفة في الإنترنت، ويتسلّون بإنجاز هذا الصنف من من الفيدن اليديوهات

 لكن في حالة إيما، هذا هو ما حصل . ومع أقرب صديق لصا حبها ، فوق ذلكه، "من تقصد؟"
اشخصٌ اسمهُ سول أسكوي، كان يعمل في الشُركة نفسها التي
 عليه وإقناعه بكتابة إفادة. طبعاً، أسكوي لم يكن قـن قد ارتكـبَ أيَّ


 (. . . كيف دخل إلى البيت؟".

يضعُ المفتّنُ السابُِ كأسه الفارغُ

 ("بل إن هذا أحد الأمور التي كانت إيما تحبُّها في هذا البيت"). اششديد الفعالية؟"، يسخر كلارك ا (اقبل خمسة عشّر عاماً ربما .

أما في أيامنا هذه، فكلٌُ نظام مرتبط بالإنترنت، لا يُعتبر غير قابل للاختراق بشكلِ مطلق . من السهل جدنّاً ترصنتها
 الحمّام يسلِّ عندما اكتشفوها . غالباً ما كانت تنزل السلالم بسرعـي

وتدماها مبللتان . .
"لماذا كان ماء الرشاش يسلبّهان، أسالُ يبدو كأن سؤالي يُرِبكُ كلارك . "اعذرآ؟" .
ارشَّاشُ الماء. يُتحكَّمُ فيه بواسطة سوارها . أُريهِ السوارَ حول معصمي

وعندما تخرج، يتوقِّنُ الرشّاشُ بشكّل ذاتي" .
يرفع كتفيه.
"الا علم لي" .
(اوالمعطيات الأخرى التي سجّلها وَنْ فولغيت ستريت؟ كاميرا
الأنترفون وكل البقية؟ هل فحصتموها؟؟ .
يهزُّ رأسه نافياً .
(اعندما اكتشتفنا إيما، كان ذلك بعد انصرام انـيا ثمانية وأربعين ساعة
على موتها . وكان القرصُ الصلب قد امتّحى بشكل ألما أوتوماتيكي.


 (ربما . ذاكُ لغزّ لن يُحَلَّ أبداً، أفترضُ "،

ينهضُ ويأخذُ قفّةَ التسوّقَ . أقلِّلُهُ. وبينمـا أُهُمُمُ بمصافحتـه، أتفاجأ به يميل عليّ ويضع قبلة على خدّي . تفوح من ملابسه رائحة جعّةٍ خفيفة. "اكنتُ سعيداً بلقائك، جين . وحظّاً موَفّقاً . بصراحة، لا أعتقد أنكِ ستعـُرين على شـيء أفلتَ منّا، لكـن إن يكن الأمر كذلكـ، أيمكنكِ أن تُطلعيني على الأمر؟ لا يزال يشـغلني ما حدث لي مـ إيما . ولا أستطيع أن أقول مثل هذا عن قضايا كثيرة" .

## الأمس: إيما

كان وَنْ فولغيت ستريت ذات زمانِ واحةَ أمنِ وسلام . لـم يعد الآن كذلك. صارَ هذا البيتُ يُفرزُ انطباعاً بالاختناق والِ والعنف و كأنه غاضبٌ مني
لكن من الواضح أنني إنمـا أقوم بإلصـاق مساعري فوق هذه الجدران العارية. الناس هم الغاضبون مني، وليس البيت. يجعلني هذا أفكِّرُ في إدوارد، ويركبني الرعبُ بسبب الريب الرسالة

 لكن إدوارد لا يشبه أغلبية الناس . غير أن هذا لا يحُلُّ المشكل . عاجلاً أم آجلاً يجب أن أحدِّثه عن سايمن، وسول، ونيلسون، والشُرطة. وليس في الإمكان القيام بذلك دون أن أعترف له بأني قد كذبتُ عليه. مجرد التفكير في هذا ، يبعثُ فيّ الرغبة في البكاء.
أسمـعُ صوتَ أمي، وتلك الجملة التي كانت تقولها لي كلمـا ضبطتني متلبُّسة بالكذب.
الكذّابون ليس من حقّهم البكاء.

وكانت هناك أيضاً أغنية للصغار، تُشددها لي، تصة طفلة صغيرة
 يُصـدّقو ها يوم اشتعلت النيرانُ حقيقة .

لأنها كلما صاحت: "النار! يُجيبونها : (أيتها الكذابة الصغيرة!" وهكذا، عند عودة عمّتها، كانت ماتيلدا والمنزل قد تحوّ لا إلى دخان

لكنني أخذتُ بـأري. في الرابعة عشرة، توقفتُ عن الأكل . شَّخَّصَ الأطباء مرضَ نقدان الشهية، غير أني كنتُ أعلـُمُ أنني لـم أُعانِ يوماً من اضطرابات في التغذية . إنما كنتُ أريد أن أُثبتِ لأمي أني أملكُ إرادةً أقوى من إرادتها . وسرعان ما قلقَ جميعُ من في في البيت عليّ، بخصوص تغذيتي، ووزني، وعدد السعرات إنير الحرارية
 هـل أعـانـي مـن دُوار، أو مـن زغـب رقـيـق يـنـــــو فـوق الـنـراعَـيـن والخدّين؟ كانت الوجبات تتملَّدُ طولاً؛ كان كان والدايَّ يتوسّلان مرة بالملاطفات، ومرة بالابتزاز، وأخرى بالتهديد، لإقناعي بأن أن أتناول لقمة واحدة. كان من حقي أن أختلق حمياتِ تزداد هذياناً كل يوم،

 الأفوكا . أو سلطة الجرجير والإجاص، الا ثلاث مرابت في اليوم. كان
 صرتُ أولويته رقم واحد. أُرسِلنتُ إلى عيادات خاتي واصة مختلفة حيث

كانوا يُحدّثونني عن قلة تقدير الذات وعن ضرورة النجاح في مجال
معيّن .
توقفتُ عن كل ذلك يوم نظرت إليَّ طبيبة نفسية حاذقة مباشرةً في عينَيّ وقالت لي : أ) إنها تعلُمُ جيّداً أني أتلاعبُ بالآلخرين، وبر

 عن نفسها في اللحظة التي لا تنتظر ها نهائياً . ولو بقيتَ في تلك الحال مدة طويلة، فإنك تحتفظ بصيغ التفكير تلك الك حياتك كلَّلَّا مئلما يحدثُ في تلك الحكاية القديمة حيث تتغيرّر الريحُ كلما تعقد

حاجبيك
لم أعد أعاني من نقدان الشهية، لكنتي بقيتُ نحيفة. واكتشفيُ
 حريصين على حمايتي. كانوا يخالونني هشّةُ، بينما أنا في الحقيقة أملكُ إرادة حديدية.



 أنمعر بفراغِ في جوف معدتي وإحساس بالغئيان كلما أعدتُ التُنـو التفكير فيما جرى. لديّ هنا إفادات تحت اليمين قَدمها أصدقاؤكِّ . . كَ كَمْ
 أهمية. سينتُر الخبر في أرجاء العمارة. وستعرفُ أماندا، أعزُّ صديقاتي، أن زوجها قد أد مارس الجنس

أُرسِلُ بريداً إلكترونياً إلى مكتب الموظفين لأخبر بكوني
 استراتجية محدَّدة . ولأشغلَ نفسي، أَبَبَرَُّ للبيت بحصّة تنظيفي هو في أمسِّ حاجة
 القمامةً. وعندما أسمعُ صوتاً من خلفي، ألتفـتُ بـُ بسرعة، وقد بلغَ قلبي حنجرتي وجهُ صغير جدّاً، نحيل مثل هيكل عظميٌّ، يرفيُ نحوي عينَنِن

 ينتظر، كأنها تدعوني إلى أن أفهم أنني أنا من يتوجّبُ عليه ألنـي أن يعثر على صاحبها الآن. - من أنت؟ أسألها . تكتفي بالمواء. لا تُبدِ أيَّ علامة خوفي،

 تنرع في المواء بقوة. - ما الذي سأصنعه بك؟

أذهبُ لأطرقَ الأبوابَ، حاملة الهُريرة. لـم يسبق لي، إلى إلى



 يضطرّان للعمل كلاهما، لأداء ثـمن القرض أو الكراء. لكن عنـئنـا

أصلُ إلى البيت رقم 3، تفتح لي البابَ امرأٌٌ ذات شعر أشقر،



مئزَرَن .

- نهارك سعيد، أقول.

ترى الهريرة التي لا تزال تموء بتلذّذ بين ذراعَي


- ألا تعلمين من هو صاحبها، بالمناسبة؟ لقد دخلت إلى بيتي. تهزُّ رأسها نافية.
- لم أسمع بأحدِ يملكُ هرّةً في هذه الناحية . أين تسكنين أنتِ؟ - في رقم 1 ، أقولُ وأنا أثثير إلى الباب المجاو فياور . - في قبو الفوهرر؟ أوه، في نهاية المطاف، لا لا بلَّ أن يسكن هناك شخص ما . بالمناسبة، اسمي ماغي إيفانس . تفضّلي بالدخول . سأطلبُ الأمّهات الأخريات.
مـا أن دخلتُ حتى شرع الطفلان في التدافع من حـنـ حولي وهمـا يتصايحان. ويسألان إن كانا يستطيعان ملاطفة الها الهريرة. تُرسلهـهـا

 المطبخ واحداً بعد الآخر ليضعوا فناجين قهوة فارغة فوق الحوض مرحباً بكِ في مارستان المـجانين، تقولُ ماغي إيفانس بعد أن تُقفل الهاتف، غير أني، على العكس، أْجدُ الطفلَين والعمّالَ الثلاثّة جدَّ مؤَّبَّين •
- لـم يُحالفني التوفيق، نُعلنُ ماغي إيفانس، بعد أن وضعت

سمّاعةً الهاتف. كلووي، تيم، آتُوافقان على صنع إعلانات صغيرة اعُثِرَ على قطة صغيرة؟؟ يـوافـُ الأطفــالُ بـحـمـاس. تـريـد كـلـووي أن تـعـرف لـو فـي مستطاعهم الاحتفاظ بالقطة في حال لم يطالب بها أحدُ . تُجيبُ ماغي بلهجة حاسمة أن هذه الهُريرة ستصير بعد مدة قصيرة قطةٌ كبيرة ستلتههمُ هكتور . من هو هكتور؟ لن أعلم هذا أبداً . وبينما يرسمـ الطفـلان اللافتات الصنيرة، تُعِدُّ ماغي الشّايَّ وتسأُلنـي منـذ متـى أسكن في وَنْ فولغيت ستريت.

- في البـدايـة، لـم نـكن لصـالـح هـذا البيت، تعـترفُ لـي لا لا

 واحدة . تُم انصرفت ولم يُغيّر أيَّ شيء . لا شيء! أُراهنُ أن النـئ أحياة

بداخله جحيمّم

- في الواقع، البيتُ جدّ مُريح، أقولُ .
- تعرفتُ إلى إحدى المكتريات السابقات، كانت لـم تعد قادرة

 أليس كذلك؟
- قواعد معدودة، لكنها معقولة، أُجيبُ.
- أنا، لن أستطيع. تيمي! لا تأخذ الأواني الخزفية لتستعملها في الصباغة. ما هي مهنتلكِ؟ تسألني. - أعملُ في التسويق . لكنني الآن في إجازة مرضية. -

تتاملني، حائرة. من الواضح أنني لا أبدو مريضة. ثم تُلقي نظرة قلقة جهة الطفلَين . - لا تقلقي، فالمرض ليس معدياً، أقولُ. أخفضُ صوتي. إنه العلاج الكيمياني. يُرهقني.
وني الحال، يتركُ القلقُ مكانه للشففقة في عينَّها - أوه، المسكينة. . . النا النا آسفة. - لا، لا، أنا بخير . أنا بأحسن حال ألا أقول، بشجاعة وعندما أنصرفُ، حاملة كومة من الإعلانات الصغيرة الصان من من صنع
 صرنا صديقتَين .

وعند العودة إلى وَنْ فولغيت ستريت، تشرعُ القطة في استكشـاف

 فراشي، سادرة في نوم عميق، وقد رفعت إحدى توائمها في الهواء. وأنتبُ !!لى أني قد اتخذتُ قراراً يتعلق بالعمل . أُخرجُ هـاتفي وأُركِّبُ رقم الاستقبال .

- فلوو ووتر سابلايز، في الاستماع.
- أريد الحديث إلى هيلين في مكتب الموظفين، من فضلك.

صمتٌ. ثم أسمعُ صوتَها :

- ألو؟
- هيلين، أنا إيمـا مـاتيوس . أريد أن أقدِّمَ شـكايـةً ضـد سـول

أكسوي.

## الآن: جين

إن كان العثور على أثر المفتّش كلارك سهلاً، فإن العثور على






 نموذجية: عزيزي سـول، أعتذر عن الكتـابة إليك مـن دون سـابق معرفة. أقوم بأبحاث حول ساكنة سـابِّ سـة في البيت الذي أعيشُ فيه، وَنْ فولغيت ستريت . . .
أصبحنا اليورَّ جـميعاً على اتّصـال، أقولُ لنفسي وأنا أبعـُ
 البحث، ألاتي صدّا"، حيث يصلني الجوابُ سريعاً، لكنه رفضٌ ورُ شكراً على رسـالتك. أرفُضُ الحلـيـتَ عن الـيما ماتيوس . مـع
أيّ كان. سول .

سأكونُ قرب مكتبك غداً مساء. قد يكون في إمكاننا أن نذهب لتناول كأس سربع معاً؟
 التي أعرفها عن سول أسكوي، فأنا مستعدة لأن أراهن على ألى أنه


ربما، أن يتناول كأساً معي آخر الأمر .
والجواب الثاني، فعلاً، أكثر إيجابية.

دوتون على الساعة الثامنة مساء.





أتقيّأ في الصباح.
ما يلفت نظري لأول وهلة، في سول أسكوي، مجوهر الفواتُهُ . فعدا



 أتناول كأس شممبانيا، قبل أن يتراجع ويطلب كأسن أساً لنفسه.




مرتابٌ وتليل الثقة في نفسسه، وبينمـا إدوارد هـادئٌ وكلُّهُ ثقة في
 بختم جُمَلهِ بقول (هيه؟| بلهجة عدائية، كأنه يريد أن يُرغمني على أن
"شكراً على قبولكَ اللقاء بي"، أقول بعد تبادل معتاد للكلام

 سألتُُم عنها رسمَ لها صورة مخالفةه .


عنها، واليوم كذلك" . "
(لأنها كانت مجنونة")، يُصرِّحُ ببرودة . "وجعلتني أفقدُ عملي .
 بخصوصي، وهذا لا أستطيع أن أقبلهُ الـا .
"ماذا فعلت؟؟".
(اصرّحَت لمدير الموارد البشرية أنني جعلُُها تشرب الخمري،
 أنني وعدتُها بمساعدتها على الالتحاق



 قد اعتُقِلت بسبب بلاغ كاذب بالاغتصـابِ، هيه؟ وبِ وبالإضافة إلى كلى كل ذلك، كان يوجد في مقرّ العمل مجموعة من الفتيات الغاضبات منيا مني

منذ أن اكتشفنَ أموراً معيّنة. من دون الحديث عن زوجتي، زوجتي السابقة الآن، التي كانت تريد القضاء عليّ . الخلاصلاصنة، كنتُ منتهياً . في الواقع، كان ذلك أفضل أمر وقع لي في حياتي كلها، لكنني في
 إإذاً، إيما وأنتَ، كانت بينكما . . . علاقة؟ها .
فوق منضدة الحانة آنيةٌ صغيرةٌ مليئة بالفول السوداني المـملّح، وأُمسِكُ نفسي بصعوبة حتى لا أنقضَّ عليها بينما يتحدث سول . أُبعِدُها عني
"مارسنا الجنسَ مرتين، هذا كل شيء . أثناء تنقِّلِ مهنيٌ حيث
 وأنلتَ منّا الزمام" .
يلوي وجهه .
(اسـمعي، أنـا لسـتُ شـديـد الفـخر بتـلك الحكـاية . سـايمـن
 أعرف أبـداً كيف أقول لا، وهمي التـي مـا كـانت تني عن إتارتي،



 الأمر، على الرغم من أنه لم ينظر أبداً إلى الأمور بهذه الطريقة" . "بقيتما على اتصال، أنتَ وسايمن؟؟" .

يُحرِّكُ سول رأسه نافياً .
"لم يُكلِّم أُحُنا الآخر منذ سنواتِ" .

رأنا مجبرة على أن أطرح عليكَ السؤال. . . بعض من شاهد الفيديو في هاتف إيما أخبرَني أن الأمر كان عان عنيفاًا ، .
 النساء". ينظر إلى عينيَّ مباشرة. (أحبُّ النساء اللواتي يعرفن ما
يُردن") .

تسري الرعشاتُ في جسدي، وأجتهُُ في ألّا يظهر عليّ شيءُ
من ذلك.
(الكن ما الحاجة إلى الفيديو؟"،
(اللتسلّي. الجميع قام بذلك مرةً، هيه؟ فيما بعد، أكَّدَت لي ألنَ أنها





وانتقلتُ إلى أمر آخر1".
 لي عددٌ من الأشخاص أنها لم تكن تقول دائماً الحقيقةهله . (مثل جميع الناس، أليس كذلك؟"شاصني .
يرتخي في جلسته فوق كرسيّ الحانة، ويبدو مستريحاًا .

 كانت وكالة مشهورة جدّاً حريصة على توظيفها ، لكن إيما كانت ألت قد قرّرَت أن تلك مهنة لا تناسبها . هراء. كأنها كانـ كانت تُفضِّلُ وظيفة
 مُصوٌّراً اعترضها ذات يوم في الشُارع، لكنها وجدت أن مظهره

يوحي بأنه منحرف، فلم تُسايرهُ في الأمر . وهذا جعلني أفكِّرُ: مـا

 لا يعني شيئًآ، يُضيفُ، "أفلو سمعتنـي أناقش بائعي التقسيط، لأمكنك أن تعتقدي أني أتصرَّفُ بمليون جنيه في أعمالي . إن ما يهمُ
 يُنهي كأس الْشمبانيا
(اطيّب، لنتوَقَّن عن الحديث عنها، هيه؟ سنطلبُ قنينةً ونتحدّثُ
 (اشكرآ"، أقولُ وأنا أنهضُ من أُنِّ الكرسيّ . (للديّ موعد، لكنني
ممتّنة لقبولكَ اللقاء بي"، .
(ماذا؟"، يتعجبُ وهو يتظاهر بالدهسشة. (اتغادرين الآن؟ بمن ستلتحقين؟ صاحبك؟ لـم نكد نبدأ . اجلسي . سنطلب كوكتيلات، هيه؟!
(الا، شكراً، أنا . . ."
 مدينة لي الآن. لنُرب كأساً، كأساً حقيقية"ا . يبتسمُ، غير أني ألاحظُ قسوةً ويأساً في عينَيه، مثل مُسْتَبدٌ هَرِمٍ
 מلا ، شكراًا ، أقولُ بلهجة أكثر حسماً .
 بنظرة من عينَيه بحثاً عن هدف جديد .

## الأمس: إيما

يُقالُ عن إدمان الكحول أن المدمن يصلُ إلى لحظة ينتهي فيها إلى أن يطأ القرار . لا أحد يستطيع أن يقول لك متى ألى يـجب عليك

 تملكُ إمكانية أن تُفلتَ من الإدمان .
 مساعد. . لا شكّ في أنه استحق ذلك : فهو يطاردُ فتيات المكتب من





 لا يُغيرٌ شُيئاً من أنَّ اتهامي له كان ان بان بليداً .


قالت لي كارول ذات يوم إن أغلب الناس يستهلكون كلَّ طاقتهم


 وليس تلك المرأة التي تتعاورُها جميعُ تلك المكاره فحا نحسب. أبحثُ عن بطافة زيارة كارول لأتصل بها بالهاتفا باتف، لكنتي لا

 عطر كنت واثقة من أنني تركتُها في الحمّام. لـم تعد لديّ القورة للبحث عن جميع تلك الأشياء.
غير أنني لا أستطيُعُ أن أتغاضى عن الهُرير . على الرغم من من اللافتات التي أنجزها الطفلان، لم يتصل بي أحنـي أحلٌ من أجله -لقد

 مئلما هو الأمر في فيلم Breakfast at Tiffany's ، ثم واتتني فكرةٌ أنـة أفضل . أنا مثل القط هنا ، ساذج من دون اسم. لا لا نتتمي إلى أحد
 القطط ومؤنَّا أخرى من بقال الزالزاوية.
 في البداية، أظنُّه هنا من أجل سلاب
 سطلاْ عن مقود الدراجة. لا ليس سطلاّ، وإنما وعاء طلاء، مفتوح
 جدار البيت الحجري، ذي اللون البنيّ الفاتح. فتظهر حزّةٌ حمراء،

شُبيهة بجرح دامْ فوق واجهة وَنْ فولغيت ستريت . يسقطُ الوعاءُ مُحْدِثاً ضوضاء ويتدحرجُ فوق الأرض مُخَلِّفاً أثراً قرمزيّاًّا

 أعطاني إياه المفتّش كلارك .


 الحاضرون بجانبه. لماذا تتصلين بهذا الرقم، آنسة ماتيوس؟ - أنتَ الذي سلّمتَني إياه، أتتذكّر؟ قلتَ لي أن أتصل بك إن وقعَت محاولة إرهابي . . .

- إنه رقمي الشُخصي . إذا كان لديكِ ما تُعلِمين به، اتصلي بالمركز . سأعطيك الرقم . هل لديك ما تكتبين به؟ - وعدتَ أن تَحمِينَي
- من الواضح أن الظروف قد تغيّرتـ . سـأرسل إليك الرقـم

برسالة قصيرة .
نهاية المكالمة.

 بتاتاً كيف أزيلها . وهذا يعني أنني يجب أن أتصل بإدوارد

10 ـ تعترف لكِ صديقةٌ أنها قضت عقوبة السجن بسبب سرقة في متجر . حدث ذلك من مدة طويلة، ومنذئذ استقامت في سيرتها . هل أنتِ :

O تعتقدبن أن الأمر من دون أهمية، لأن كلّ واحد بستحق فرصة ثانية
O تُقدّرين صراحتها فراحـا
〇 بدوركِ، تعترفين لها بخطأ اقترفته من قبل
O تشعرين بالأسى تجاهوها
 تريدين أن يكونوا أصدقاءك

## الآن: جين

أستقِلُّ الميترو لأعود إلى بيتي بعد لقائي مع سول أسكوي، متأسٌّفة لكوني غير قادرة على دفع تمـن سيارة أجرة؛ أجد


 شهور وعلامة رضيع في الداخل ، ينهض أحدُهم ليفسح لها مكانـانًاً.
 لنفسي، سـأكون أنا
وَنْ فولغيت ستريت هو مسكني، وشرنقتي . وهكذا اكتشفـتُ أن أن



 والـربات، والأفاريز على الـجدران، وبُسُطِ الألعابِ، ومـختلف
 الطفل في الإنترنت. فوفق طبيعة شخصية واللديه من صنف أل،

المنضبطّين، فإن طفلنا سينام لياليه في شهره الثالث، ويمشي في أقل







 تعقيدآ؟ أحياناَ، أتفاجأُ بنفسي أطلبُ الصَّفْحَ من إيزابيل، في في ذهني. أعدُكِ أنني لن أنساكِ. لا أحد يستطبع أن بأخذ مكانِئِّ



ثابتة، ولا تتغير؟

أحاولُ أن أُركِّزَ على مشكّل أكثر استعجالًا : إدوارد. وكلمـا





 أعملُ دائماً بطريقةٍ منهجية ونعّالة، لذا أُشتري ثلالائة رزم من أوراق المـلاحظات اللاصقة، بألوان مختلفة، وأُحَورٌلُ أحدَ جدُران

قاعة الطعام إلى خريطة ذهنية عملاقة . أُلصِقُ ورقةَ ملاحظاتٍ تحمل
 مقتولة-ديون نيلسون ومقتولة-شخص مـجهول. وأخـيراً، وعلى مضض، أُلصِقُ مقتولة-إدوارد مونكفورد. وألصِقُقُ تحت كل ملِ واحدة

 ألاحظُ بـارتيـاح أن تـحت اسـم إدوارد لا تو جـد سـوى ورقتَـــن لاصـتَيَنـ. سـايـمن كـذلك، الأوراق تـحت اسـمـه أقلّ مـن أوراق الآخرين، على الرغم من أنني، بعد حديثي مع سول، الضّ أضطرُ إلى أن
 أنضل صديق؟؟؟
وبعد تفكير، أضيفُ ورقة ملاحظات لاصقة إلى الصفّ الأول:
 ادّعاء إيما عليه، كان سبباً في فقدان وظيفته . طبعاً لا أعتقد حقيقةٌ
 إيما، ولا أريدُ أن أستني أيَّ احتمال قبل الأوان ألوان


 مُلاحِقُ إدوارد. ثمانية احتمالات في المارِ المجموع

 الدلائل . لا أملكُ سوى قائمة افتراضات، فلا غرا غرابة أن العدالة لــ لـم تتمكّن من الحسم في القضية.

تُشكُلُ ألوانُ أوراق الملاحظات اللاصقة نوعاً من عمل فنّيّ معاصر غير ثابت، فوق الجدار الحجريٌ الخالص . أنزيا أنزعا وأنا أتنهُّ وأُلكي بها في القمامة.
وبما أنها مليئة، أذهبُ لأُفرغها في حاويات التدوير الكبيرة
الموجودة على جانب البيت، قرب الفاصل مع البيت رقم 3. 3 تـدرحرج

 وقارورة شامبو فارغة يعود تاريخها للأسبوع الماضي الميا ورسم. الما

 كأنه رسمني ليس مرة واحدة، بل مرّتين . في الرسم الأولون، لألون رأسي
 عضلاتِ العنق وتجويغُ ترقوتي. لكن فوق هذا الرسم الأول، أو





 |الصورة المزدوجة ألشُخصي؟ .
أنتغضُ . امرأةٌ في الأربعينيات منشغلة هي كذلك بإفراغ قمامتها
في رقم 3.
(آسفة. لقد أفزعتيني"، أقول. (اطابَ نهاركِّ).

## تشيرُ إلى وَنْ فولغيت ستريت.

 أصافحها من فوق الشبّاك. . "جين كافنديشي" .
(أفي الواقع، أنتِ بدوركِ أفزعتِني بعض الشئيء. خِلتُكِ لأوّلِ
وهلِة الفتاةَ الأخرى . المسكينةه .

تسري رعشةٌ في ظهري
(اكنتِ تعرفين إيما؟؟".

 وترثرنا بعض الشيء" . ("متى كان ذلك؟" تلوي ماغي وجهها "أسابيع قليلة فقط قبل . . . أنت تعرفين . . . . . .
 بعد موت إيما؛ كانت تشرح كيف أن الجيران يكرهون وَنْ فولغيت
(اتألّمتُ كثيراً لِما أصابها"، ، تقول ماغي. (اكانت قد أسرِّتْ لي





 المرض الرهيب وأن تموت في الأخير بتلك الطريقةهل .
(رأجل)، أقولُ . لكني في داخلي أفكِّرُ : سرطان؟ كذبةٌ أخرى، لكن لماذا الكذب؟ تواصلُ ماغي هذر ها :
اكنتُ قد نصحتُها بأن تُخفيَ تلك القطة الصغيرة حتى لا يراها


 المفضًّل : البيت. مهما تَتُل، فمن الواضح أنها تبتهجُ بسكنها قرب بناية شهيرة. (اطيّب، يجب أن أذهب"، تقول أخيراً. اسأُحضٌرُ عصرونية

الصّغار11
أتساءلُ كيف سأُبرُرُ هذا الجانبَ من الأمومة: أن يتوجّبَ عليّ وضع حياتي جانباً من أجل إعداد العصرونية وتبا ونبادل النميمة مع الجارات. أوه، هناك ما هو أـو أدهى، أقول لنفسي
 آخر، من آثار دروسي حول تاريخ الفنّ : جانوس، الإله ذو الرئ الرأسين . إله الازدواجية.
لكنن، هل أنا فعلاّ الموجودة في الرسم الثاني؟ أم أن الأمر
يتعلق بِـ . . إيما ماتيوس؟
 للتدوير !لى أن أعثر على أوراق الملاحظات ألى اللّا
 لامعة . أُعيدُها معي إلى البيت، فلا يزال في إمكاني الاستفادةُ منها .

## الأمس: إيما

أُرجئُ ما أمكنتي لحظةً عودتي إلى العمل. لكني يوم الجمعة،
 فراثاً، وأخرج
في الدكتب، أُحسُ بالنظرات تتعقّبي بينما أتجهُ نحو مكتبي.
الوحيد الني يخاطبيّي هو برايان.

الاجتماع الشهري، على الساعة العاشرة .
أُخمِّنُ من طريقته في الكـلام أن لا أحـَد أخبرهُ بسيء، لكـن








- يا إلهي، ما هذه الحكابة؟ تزأرُ أماندا. - أماندا، أنصتي . .
- لا، ليس هذا! لا تَقولي لي إنكِ آسفة وكلَّ تـك التـرّهات الأخخرى. كـنـتِ صـديـقتـي ومـارستِ الـجـنـنَ مـع زوجي احتفظتِ في ذاكرة هـاتفكِ بفيديو تمارسين معه الجنس الفموي! والآن، تجدين الجرأة على تقديم شُكاية ضدّه؟ أيتها الكذّابة القذرة! تلوّحُ بيديها على بعد سنتيمترات من وجهي، وللحظةٍ، أظنُّ أنها

ستضربني

- وسايمنّ! تستأنف هـجومها. كذبتِ عليه، وكذبتِ عليّ، وكذبتِ على الشرطة . . .


## - لم أكذب فيما يتعلّقُ بموضوع سول!

- أوه، أعرفُ أنه ليس ملاكاً، لكن عندما ترتمي عليه نسـاءُ

مثلكِ . .

- سول هو الذي اغتصبني، أتولُ تتوقّفُ في الحال .
- ماذا؟

أضيفُ بسرعة :

- سيبدو لكِ الأمرُ غريباً، لكنني أقسِمُ لكِ أنني هذه المرة أُولُ



 يكن قد وضع شيئاً في كأسي. قال لي إنه سيرافتني إلى غاية غرفتي.

وفجأة، وقبل أن أفهم الذي يحدثُ، كان يحاول أن يأخني بالقوة. احتججتُ، لكنه لم يكن يُنصتُ إليّ . . . تقصفني أماندا بنظرتها - أنتِ تكذبين .

- ע. كـذبـتُ، أعتـرفُ. لـكـن هـنـا، أُقْتِــُمُ لـكِ أنـني أقول

الحقيقة

- لا ، سول لن يقترفَ أمراً من هذا القبيل. لم يكن وفِيّاً، لكنه

ليس بالمُغتُصِبِ.
ثم تَبُْ شديدةً الا قتناع ومي تقول هذا .





 عليَ أن أفعل . وأصابني الفزعُ




 - لكن لماذا احتفظتِ بذلك الفيديو؟
 الشُرطة. أو على الأقل أن أخبر إدارة الموارد البشُرية. لكن كلما

انتظرتُ أكثر، ازداد ذلك صعوبة. وعندما أشاهد تلك الصور، أنا



 - يا إلهي، تقول أماندا، أنتِ تختلقين، إيما . وأ لا، أقسُمُ لكِ! وأُضينُ :

- سول هو وغدٌ، أماندا . أعتقدُ أنكِ في أعماقكِ تعلمين هذا .

 يستحق. ليس بشُكل كامل، لكنه سيفقد عدله على الأقل .
- والشرطة؟ تسألُ .

في هذه اللحظة أعلمُ أنها بدأت تُصدِّقُني

 السجن. بعد الذي صنعه بكِ، ألا تجدين أن ذلك سيكون عـين عادلاّهِ تُجهِشُ أماندا بالبكاء.
 ميشيل، في قسم المحاسبة، وليونا في قسم التسويق . سأقدِّمُ اسميهما لإدارة الموارد البشرية.

- شُكراً، أقولُ .
- هل أعلمتِ سايمن؟

أَهُزُ رأسي بالنفي .

- يجب أن تفعلي.

وعندما أُفكُرُرُ في سايمن -لطيفاً، مُمِحبّاً، واثقاً- أشُعرُ بظاهرة


 غاضبة منه. لا يزالُ جزءُ مني يتذكَرُ كم يكون مرئ مريحاً إحسـاسُ المرء

بأنه قد غُفِرَ له.
أتفاجِأُ بكوني أبكي أنا أيضاً . أُجَفّنُ دموعي بمنديل ورقيٌّ
انتزعتُهُ من الموزِّع.

- لا أستطيع التراجعَ، أقول. مع سايمن، انتهى الأمر . عندما يتكسّرُ شيٌُ إلى هذا الحدّ، لا نستطيع إصلاحه.

الآن: جين
"هذا مجرّد بعض الجيل، قد تجدينهُ بـاردآ")، تُحذِّرُ بلطف
أخصّائيةُ الموجات فوق الصوتية.



 بالسّر خس .
أتنشّقُقُ عميقاً، وقد دهمتني موجةُ عاطفة هفاجئة . (استرخي"، تقول لي أخصائيّةُ الموجات تُسِّرُ خطأ سبب ردٌّ فعلي .
تزيد من ضـغط الـمِسبار على بطني، وهي تديره في جميع الوجهات. (ها هو") .
أنظُرُ إلى الشاشة. تنجلي هيئة من الظلمات ولا أتمكّنُ من أن
 بلهجة المحادثة .

لا بدًّ اني تأخّرتُ في الإجابة عن سؤالهـا أكثُر من غالبية مرضاها لأنها تُكقي نظرة على دنتر ملا ملاحظاتها

أكتفي بهزٌ رأسي. يبدو لي أن ليس لي ما ما أُخيف.
 رأجل ، من فضلك" . (اسيكون عندكِ ولُدُ صغير" .
سيكون عندكِ ولدُ صغيرٌ . تغمرني الثقة الكامنة في هـي هذا التقرير ،
 والحزنُ في داخلي وأنفجر باكية.
 المناديل الورقية التي تستعملها لإزالة الجيل ـ الجيل أتمخَّطُ وأَنْخُرُ بينما تواصلُ عملها . وبعد بضع دقائق، تقول لي لي: (اسأذهبُ لأطلب من الطبيب أن يأتي كي يرى بنفسه" .

 ثم تختفي . لستُ قلقة أكثر من اللازم . يسير الأمرُ هكذا لألما لأني أُعتبرُ، من الناحية التقنية، مريضةُ عرضةُ للخطر .
وبما أن المشناكل مع إيزابيل لم تظهر سوى أتناء الأسبرع الأخير من الحمل، فلا يوجد أيُّ سبب كي أخشى وقوع تعقيدات في هذه المرحلة.
"نهاركِرُ دعيد، جبل أن يُطلّ أخيراً وجهُ الدكتور غيفورد.
(نهاركَ سعيده) . أستقبلُُ الآنَ مثل صديق قديم.
(اجـين، أريـد أن أشـرحِ لـكِ لـمـاذا نُـجري هـنا الـفـحصَ في
 الأكثر شيوعاًا".

## آه، لا . هذا مستحيل . . .

المسحُ بالموجات ما فوق الصوتية لا يمنحنا معلومةً دقيقة،


 جدّ عاديَنن" .
أرتمي على هذه الكلمات. شـكراً، يا إلهي، شكراً .







\#أجل" ، أقولُ .

وأفهـمُ . . أعنـي أنـي أُدرِكُ منطقَ كـلامـه، فـأنـا مـوهـوبة في الأرقام، لكن الذي أجلُ صعوبة في إدراكه إنما هو ما أشعرُ بهـ . كلّ
 صافية التفكير، لكنني كالمخذدّرة.
انهارت جميعُ خططي، خططي التي أعددتُها بعناية. (الطريقة الوحيدة لنتأُكّد، هي أن نُنجز اختباراً يتمثل في إيلاج

إبرةٍ داخل رحمكِ لنسحبَ تليلاّ من السائل"، يشرحُ لي الدكتور
 ("خطورة صغيرة، كيف؟"). (احوالي واحد على مئة) .
يبتـمُّ، كأنه يعتذر؛ ؛يريد أن يُبِيِّن لي أنه يعرف أنـني ذكية كفايةً
 مطابقُ تماماً لاحتمال وضعِ طفلِ مصابِ بمتلازمة داون إن لم أُنْرِ هذا الفحص نفسه. (يوجد نحصٌّ جديد، لا بحتاج إلى إيلاج، يمكن أن يؤدي إلى نتيجة دقيقة جدّاً"، يقولُ الدكتور غيفورد من الحمض النووي للجنين في دمكِ. لكن للأسف، ليس متوفُرَّاً بعد في المستشفيات العمومية". أُدرِكُ مرادَهُ . اتريد أن تقول إن بإمكاني أن أُجريَهُ في العيادات الخاصة؟؟ ، ِيَهُزُ رأسهُ
("يبلغ ثمنُنُ حوالي مئة جنيه)،
 الثمن" .
 في أيامنا هذه، يعيش عددٌ من الأطفال الديابيابين بمتلازمة داون اون حياةٍ عادية نسبياً، ولمدة طويلة. لكن لا وان وجود لأيّة ضمانـة الانة. إنه قرار
 يقصدُ بالقرار : قرار أن أُجهض أو لا أجهض .

لا أزالُ متأثرة عند خروجي من المستشفى . سألدُ طفلاّ. ولداً صغيراً. فرصة جديدة لأن أكون أمّاً. أو لا
أيمكنتي فعلاً أن أتحمَّلَ مسؤولية طفل مُعاق؟ لأنني ليس لي




 مثلهنَّ؟
لا أُدركُ أني لا أستطيعُ أن أنتظر وقتاً أكثر لأُحدِّثَ إدوارد عن




 الإنترنت. ودقائق بعد ذلك، أنعر بالغينيان.

متلازمة داون، نرافتُ مشاكل الغدّة الدرقية، واضطرابيات في النوم، ونعقيدات في المعدة والألمعاء
 الفقري والوركين، وانخفاض ضغط الدّم، وصعوبات في التعلّم
. . . مـا هي الاحتياطات التي بـمكن اتخاذهـا من أجل وضع حدٌ للهرب؟ تركيب أقفال جيدة على جميع الأبواب داخل البيت، ووضع لانتات تفـ على الأبـى الخارجية، والتفكير في تسيج حديقتكم بشكل تامُّ. . .

 حوادث صغيرة، أنا سعيد بأن أقول إننا أخيراً استطعنا أن نحقِّقَ ذلك!

ى كـا . . . كنا نأكلُ الزبادي أمام المرآة لتستطيع ابنتُنا أن
 باهراً! التنسيقُ بين العين واليد يظلُ إشُالباً

وبعد ذلك، يدفعني إحساسٌ متعاظِمٌ بالذنب، إلى أن أرقُنَ : (داون + إجهاض") .

مـن بين جميع الأزواج الذين تلقِّوا تشخيصاً قبل الولادة بمتلازمة داون في بريطانيا العظمى، يختار 92
 هذه الحالة تحديداً مسموحُ به حتى آخر لحظة في الحمل .
. . . فهـــنـا، أنا وشـريكي، أن مـن الأفضـل لنـا أن
 تعاني حياتها كلَّها . .

آه، يا إلهي. با إلهي. يا إلهي.


 وحيوية، وطموحة، مثل أمها . وبدل كل ذلك ألك، يتوجّبُ عليَّ أن أُقَرِّرَ

 الدكتور غيفورد على موعد في مركز الفحص في الساعة الأولى من


 النساء الحوامل يتقاسمن القلقَ نفسه، ليكتشفن في الأخير أن الْ الأمر لم يكن شيئاً سوى ذلك: مجرد قلق . أُهاتِفُ مِيَا وأبكي لساعات، كما يبدو لي .

## الأمس: إيما

أتسـاءلُ، وأنـا جـالـسة في الـقطار، عـمّا سـأقول له. تـتوالـى محطّاتُ توليد الكهرباء والحقولُ . والمدنُ والمَهاجِعُ والقرى الريفيةُ يتلو بعضُها بعضاً .
تفشُلُ جميعُ الخطابات التي أستظهرها في ذهني . وأعلمُ أني كلما ردَّدتُ الكـلام أكـثر، بـدا أنه زائفُ . فالأفضـل أن أرتجـل ، بقلبي، آمِلَةُ أن يُنصتُ إليّ ـ الِّ
لا أبعثُ إليه برسالة نصيّة قصيرة إلّا بعد أن أنزلَ من القطار ، وأقف أنتظر سيارة أجرة. أنا آتية لأراكَ . يجبُ أن نتحدّث.

 بعد تُمانية كـيلومترات من هـنا العنوان-، إلى أن اكتشفنـا، عند


 مدينة كاملة يمكن أن تنتصبَ هنا ذات يوم.

بخرج إدوارد من أحد الأكواخ ويتوجّهُ نحوي بخطى وائقة،
مُكْفَهرَّ الملامحم

- إيما، يقول. ما الذي يجري؟ ماذا تصنعين هنا؟ أستنيقُ بعمق .
- يجب أن أشرحَ لكَ أمراً، أقولُ . أمرٌ شديد التعقيد. كنتُ أريد أن أُحدِّكَكَ عنه وجهاً لوجه.
 والرسّامون الصّناعيون . أردِدُ عليه ما سبق ألأن أن حكيتُّ لأماندا : - قام صديقٌ لسايمن بتخديري وأرغمني على أن أن أمارس الجنسَ
 الشرطة أنه ديون نيلسون وتلقِّيتُ توبيخاً من العدالة لأنني ضيّعـئِ
 إليَّ باهتمام، دون أن تبدو عليه أيٌّ عاطفة .


يُذْرُّني أننا كنّا قد اتْقتنا أن نستمرَّ معاً ما دام كلُّ نيء على ما

 الصّدقِ، بِينما هي، في الواقع، قائمة على الخداع

 بكاملها، إذاً، قد بُنيَت على كذبة، هي أيضاً . كان يحاول أن يبنيَ

مجتمعاً يحترم فيه الناسُ بعضُهم بعضاً، ويسهر بعضُهم على بعض . لكن مجتمعاً من هذا القبيل لا يمكن أن أن يتحقّق إلاّلا بواسطة الثقة، والآن، قد لُوْنَت هذه الفكرةُ في نظره. يقول لي إلى اللقاء، بصوبِ خالي من أيّ عاطيّ


يعقُُ حاجبيه.

- ماذا تقصدين؟ - لقد قتلتَ زوجتَكَّ. وابنكَّ. قتلتَهُما لأنك لم تكن تريد أن تُخاطر بمشروعكَكَ
يقصفني بعينَّه . يُنكِرُ .
- لقد تحدّثّتُ إلى توم إليس، أقولُ لُ

يقومُ بحركة احتقار .

- ذاك رجلٌ فاشلٌ نَخَرَهُ الحقدُ



 أُحِسُّ أنه متردٌّدُ؛ يقيسُ هذا القرارَ في ذهنه، لا يريد أن يفقدَ الذي يجمعُنا . - أنتِ مجنونة، إيما ، يقولُ أخيراً . أنتِ تتومّمين. لا شيء منئ من كل هذا قد وقعَ. من الأفضل لكِ أن تعودي إلى لندن.


## الآن: جين

تدفعني أسبابٌ عديدة إلى أن أعود لزيارة كارول يونسون.
 اللذان يبدو أن إيما قد اعترفَت لهما بخوفها من إدوارد مونكفورد.



 لا أُخبرها بعد بالسبب ألنا الثا لث تعقد حاجبَيها . (أية أكاذيب؟" .
 التي مارستها معه إيما وهي سكراني
 تعرّضت للاغتصاب على يد ديون نيلسون")، أقولُ، "هـل تعترفين




هذا قد يحصل . لكن إن يكن مـا تقولينه دقيقاً، فإن إيما لـم تكن تكذبُ فحسب، بل كانت تبني لنفسها عالماً متخيّاًّا، واقعاً بديلاًا" . (ماذا يعني هذا؟).
"(هذا ليس مـجالي حقيقةً. لكن المصطلاع الإكلينيكي لوصف

 وبرغبة عميقة في تقديم الذات بشيكل بئل أكثر قيمة"). "لا قيمة في التعرض للاغتصاب" .
 بالكذب المرضي الذكور أنهم ينتمون إلى العائلة الملكية أو أنهم


 الدّعم إلى الناجين الحقيقيين من الاعتداء . وفي النهاية، تبيَّنَ أنها لم تكن حتى موجودة في نيويورك في تلك اللحظة" . وبعد هنيهة تفكيرِ ، تُضيفُ كارول: (الغريب أني أتذكّرُ أن إيما قالت لي ذات يلت يوم شيئاً
 شيء؟ كأنها كانت تتلاعبُ بفكرة الاعتراف" .

أكاذيبها؟11 .
ا(ممكنن • إذا لم تتمكّن من أن تبنيَ حكايةً جديدةً لتُقدلّمَ نفسها
 إذلا لاً نرجسيًاً . وبعبارة أخرى، كانت تشُعر بالعار لدرجة أنها فضّلَت أن تموت".
(ووفي هذه الحالة، إدوارد بريء"، أقولُ مستنتجةً
॥أجل، ربماه، ، تُجيب بحذر .





 هي الشخصية النرجسية الحقيقية في هذه الحكاية، لكن لـا لا شكّ فكّ في





 لأوانها.
(أجل، ممكن"، توافقُ كارول، دون أن يبدو أنها مقتتعة تماماً .


الكذب علي"، .
(ماذا؟")

 (المن؟"، أسألُ، لكنتي أعتقد أني أُخمْنُ الجوابَ.

מالـشـخص الـوحيد الـذي حـُت لـه تـلك القصـة عن موضـوع
إدوارد، هو سايمن" .
"لكن لماذا، إن كانت تريدُ حقيقةً أن تكون مع إدوارد؟" .
هالأن إدوارد كان قد تخلّّى عنهاه .
أشعرُ بارتياح كبير، ليس لأني أعتقدُ أني أخيراً فهـيـُ ما كان يتخفى خلف تلك الاتهامات التي تستهدفُ إدوارد فحسب، لكـيُ لكن
 تحوّلاتها وتغييرها لاتّجاهاتها . (إنها الإجابة المنطقية الوحيدة . كان سايمن كلَّ ما تبقّى لها . وطبعاً، أخبرتْهُ أنها هي التي قُطعَت علا قتها بإدوارد، بينما في الحقيقة العكس هو الصحيحع • يمكنني استعمال

مرحاضكِ؟؟ . .
تبدو كارول مندهشة، لكنها تدلّني على الوجهة. پإنه السبب الآخر لوجودي هنا اليوم"، أُقولُ وأنا أعودُ إلى

الصالة. (أنا حامل . من إدوارده . تنظُرُ إليَ باندهاشُ
أُضيفُ: "ايوجل خطر، ضعيف جدّآّ، أن يكون وليدي مصاباً بمتلازمة داون. أنتظرُ نتائجَ الفحص" ،

اأنا ضائعة. من جمانهة، أنا مبتهجة لكـوني حاملاً . ومن جهـة أخرى، أنا مرعوبة. وبموازاة مع هذا، لا أعرفُ مـا الذي يـجب أن أن

أقوله لإدوارد، وفي أيّ وقت" .
 أن ذلك بعثَ فيكِ الحزنَ على موت إيزابيل؟ّ . .
(الاثنـان. أن ألِدَ طفلاّ آخر يبدو لي جِدّ. . . نهائيّ . لـديّ






أُدرِكُ أن كارول يونسون هي معالجة نفسية ممتازة .






 لكي تختاري سبورةَ جديدة تماماًا"، . (أخافُُ ألّا أحبَّهُ حبي لإيزابيل")
 مطلق؛؛ إنهم جامدون في مثال أعلى لا يستطيعُ أحدٌ أن ينافـن أنسه. التخلُّصُ منه ليس سهلاً . لْكنه ممكن"، أَنْكُرُ في معنى هذه الكلماتِ كِ لا تنطبقُ عليّ وحدي، إنها تهمُّ
 الأولى، ضائعة، مثالية، لا يتمكَّنُ من التحرّر منها


وعن متلازمة داون، وعن موضوع الإجهاض الرهيب والعويص . وفي نهاية حديثنا، يكون كلٌّ شيء واضحناً في ذهني، وأعرفُ مـا مـا سأفعلُ.
إذا تبيَّنَ أن الفحصَ إيـجابيّ، سـأقوم بالإجههاض قراراً سهلاُ وسأعيشُ مع شعور الإحساس بالذّنب، لكن الأمر هكذا
 البعضُ في الأمر جُبناً أخلافياً . لكني لا أرى أرى نفعاً في أن أُحَدِّثُهُ عن وليدِ وُجِدَ ولم يعد موجوداً الْ الِّ
لكن في المقابل، إذا كان الفحصُ سلبيـاً والجنين في صحّة
 مسامعي الدكتور غيفورد وكارول، فإنني سأنتقلُ مباشُرة إلى كورنيريل احـيل لأُخبر إدوارد بأنه سيصبح أباً .
وفي اللحظة التي أُودِّعُ فيها كارولا
("جين كافنديش؟").
(أجل . أنا في الاستماع") .
(أنا كارين بويرس، من مركز الفحوص على الأجْنَّة) .
 (اتـوجـد أمـامي نتـائـج فـحصـكِ مـا قـبـل الـوضـع
مشغولة؟! .

أُحِسُّ بالحاجة إلى الجلوس . (الا ، لا . تفضّلي" .

 هذا الاتصال؛ تجلسُ هي الأخرى.
(يسرُّني أن أخبركِ. ."،، تبدأ كارين بويرس، وينفجرُ قلبي. خبرّ
جيّدّ . إنه خبرّ جيّد .
أجهشُ بالبكاء وتضطرُ إلى تكرار تلاوة النتائج . الفحصُ سلبيًّ . إذا كان فحصُ المياه الجارية يمنح تشخيصاً موثوقاً مئة في المئة، فإن تحليل الحمض النووي للجنين يتجاوز تسعة وتسعين في المئة من
 جيدة . وها أنا قد انطلقتُ من جديد . الآن، لا يتبقّى أمامي سوى أن أنقلَ الخبرَ إلى إدوارد.

## الأمس: إيما

لديَّ انطباعُ أن أحداً ما قد مات للتوّ . أنا متعبة، مُخذدَّرة. ليس
 يكون إكلينيكياً. قبل أسبوع نقط، كنتُ أُجَسِّدُ بالنسبة إليه المرأَة





قوَّةَ إرادده كلَّها، وعزيمتَهُ العنيدةَ، فَي كلٍ سنتيمتر مربَّع .




 عندما أحتاج إلى دفء فروته الناعمة. في اليوم الذي يختفي فيه، أصيرُ مجنونة من القلق ـ ــم ألاحظُ

أن باب خزانة عاملة النظافة مواربٌ. وبطبيعة الحال، أعثُرُ عليه
 ليتهرَّبَ مني
في هـذا المساء، بينما أستحـُّ، تنطفئ جميعُ الأضواء فجأةٍ



 تـم تـعود سـخونـة الـماء. لـم يكـن سـوى انــطـاع في الـتـيـار الكهربائي، أي مشكل مؤقت. ليس في الأمر ما يُقلق .


المترقرتِ نحو ثقب التفريغ .

## الآن: جين

أعود من زيارتي لكارول وقد استعدتُ انتعاشي وسعادتي . هي صفحةٌ قد طُوِيَت. لن يكون المستقبِلُ يسيراً، لكَنه على الأقل ، يتجلّى لي واضحاً
 أكتشفُ، عند أسفل السلَّم، حقيبة السفر الـجلدية من نوع سوين
(إدوارد؟"، ، أقولُ بخجل .

إنه في قاعة الطعام، ويفحصُ خريطتي الذهنية، انفجار متعدِّد

 صندوق القمامة.

 أفكاري . . . . .
(امقتولة-إدوارد مونكفورد")، يقولُ بصوت خفيض . "أنا جِدُّ
مسرور لأنني أرى أنني لستُ المتَّهمَ الوحيدَ، جين" .

رأعلمُ أنكَ لستَ هو . أعود للتوّ من عند المعالِجة النفسية





 على الحبٌ من دون أكاذيب. أقصدُ، معكِ أنتِّ. أتتذكّرين رسالةَ
 جعلني أعتقدُ أن الأمر قد ينجح بينـا
لكنتي لم أُحبّكِ أبداً حبّي لهاه .
أنظرُ إليه، غير مصدقة.


لأستوعب ما قالهُ .
اركان عليَّ أن أحضر إلى لندن لزيارة محاميّ . استقرَّ السكّانُ


 أرى فوق منضدة الــطبـخ نصفت دزينة من الأكياس الورقيـية الصادرة عن الصنف القديم من البقالة التي يُفضّلُها إدوارد.

تأثير الصدمة. "يجبُ أن نتحدّث") .
(اهذا أمرّ واضحّ"، .

يعود نظرٌٌ ليستقرَّ فوق ورق الملاحظات اللاصقة .
(إدوارد، أنا حامله .
أقولُ هـذا بلهججة جافة، لرجلِ قد أخبرني منـذ قليل بأنه لا يـحبني. حتى في أحـلكِ كوابيسـي لـم أكن أتختيًّلُ الـمشـهـدَ بهـذه الطريقة. "امن حقِّكَ أن تعلمَهِ . "أجل"، يـجيبُ بعـد صـــت طويل . (منـُ مـتى تُخفيـن الأمر عني؟". تستهويني فكرةُ الكذب عليه، لكنني أرفُضُ أن أستغِلَّ هذا الحلَّ

المزيَّف .
"تجاوزتُ اثني عشر أسبوعاً بقليل" . "أتنوينَ الاحتفاظَ به؟" .
(يخششى الأطباءُ أن يكون مصاباً بمتلازمة داون") . عندما يسمع إدوارد هذا، يمسعُ وجهه بيده. "ولحسن الحظ، ذاكِ الك ليس حاللي.
 الأمر هكذا هو" .
يُغلِقُ عينَه، هنيهةَ، كأنه يتعذّبُ .
 لكَ نهائياً في أن تُصبح أباهُ، بأي" وجهِ كان. ليكن. لا أريد شيئاً
 پأنـتِ لا تفهمين"، يقاطعني. (اكانت مثل مرضِ . كنـتُ أكرهُ نفسي في كلٍ ثانية كنتُ أقضيها معها" . لا أعرف كيف يجب أن يكون ردُّ فعلي على كلامه . هاهذه المعالِجة النفسية التي زُرتُها اليوم . . . لقد شرحَت لي أِي أن

المرء يمكن أن يبقى أحياناً محبوساً داخلَ حكاية، محاولَاَ، من دون
 تزالُ عالقاً داخل حكاية إيما . لا أستطيعُ أن أساعدلَّكَ في أن تطلعَ

 أبدعها. يبدو أنه يستمدُّ منها القوةً ينهضُ يُنُ . ويقولُ: "وداعاً، جين" .
يلتُطُ حقيبته سوين أديني وينصرفُ.
11. ما الذي تخـُينه أكثر في علاقة؟
O أن يصيبكِ الملُ

O أن تنتهي إلى أنكِ كان بإمكانكِ أن تجدي من هو

O التَّائي المتصاعد
O أن يصير شريعُكِ متعلِّقاً بكِ
O أن تتعرّضي للخديعة

## الأمس: إيما

أحياناً، يُخِيَّلُ لي أني يمكن أن أتضاءلَ إلى حدٌ الاختناء.
 هي الأنشياء الحقيقية الوحيدة .
قدرتي على الامتناع عن الأكل دليلُ قوّتي . أحياناً، أكون أقلّ



 اضطراباتي في التغذية. الآن، الأمرُ أفظُعُ . أستيقظُ فجأةٌ في في قلب
 سمعتُ حركةَ شيء ما . ولا سبيل، بعد هذا ، للنوم من جديد . أذهبُ لزيارة كارول وأقول لها إن إدوارد أنانيٌّ ومستبدّ يُسيرُ كلَّ





يُشبهُ خرقةَ، أو لعبةً مهجورةَ. ويحتاجُ عقلي ثُوانيَ معدودة ليُدركَ


 وصلَ إلى هنا ، بعيداً عن البيت، قبل أن يتهاوى . أنظرُ من الِّ حولي



 الإحساس . يا للشيء الصغير المسكين، أقول له، لكني في الحيري الحقيقة أتحدَّكُ عن نفسي .
وفجأة أُدرِكُ أن الأمر، مثل الطّلاءَ المُلقىى على الجدار، إنما
 إفـزاعي . . . وقـتـلـي. والآن، أنـا وحـيـدة، مـن دون أيلِّ وسـيـلــة لإيقافهم .
باستثناء سايمن. لا يزالُ بإمكاني أن أحاول مع سايمن. ليس
لي أحد غيره.

الآن: جين

ها أنا قد عدتُ إلى نقطة الانطلاق. حامِلٌ ومن دون رجل . مِيَّا لا تؤنُبني بـ: قلتُ لكِ إن هذا ما سيحدثُ . لكنني أعلمُ أن هذا ما ما تَفُكُرُ فيه .





 هذا المكان. قلتُ لإيما إن البيت يُعجنبني،



يضعُ الملفَّ فوق المنضدة .
 "شكراً . لكنتي لم أعد في حاجة إليه".

يعقد حاجبَيه. اكنتُ أحسبُ أنكِ تريدين أن تعرفي كيف ماتت
إيما"، .
"سايمن . ."، أوجِّهُ سرّاً نظرةً إلى مِيَا، التي تبتعدُ بلباقة وهي



 أكبر بكثير . لـم يكن الرجل في الفيديو الذي اكتشفته الـنـرطةُ هو

الستارقُ . كان سول أسكوي" .



أمانداه.

 "وأخبرتكَ أيضاً كيف حصلَ ذلك؟" .
هأجل . قام سول بتخديرها واعتدى عليها " . يلاحظُ تعبير ملامح



كانت تريد. ." . .
يُقهقِهُ سايمن باحتقار . ا"طبعاً . أيُدهشُكِ ذلك؟ كنـتُ أُعِزُّ سول

 لنحتسي كؤوس الخمر . كان يقول لأماندا إني بحا باجة إلى الـى الرّفقة،


وكان يستعمل دائماً التقنيةً نفسها : هاجعلهُنَّ يشربن إلى أن يعجزن عن الوقف على أرجلهنّه، كان يقول ا (وهذا ليس خطيراً بالنيّن النسبة إلى






 عليّ أن أشرب كأس شُمبانيا . كنتُ أعتبرهُ إنساناً بئيساً، لكني مع ذلك صدَّقُ كلَّ ما أخبرني به به





 تحمينّي. كانت تعلم أنني لن أتحمَّلَ أن أُعرف أنَّ مَ من فعل بها بها ذلك


 فقدان الشهية للظهور . لـم تختفِ تماماًا أبداً، وإن كانت لا تُحبُ
الحديث عن الأمري .

اهل تحدَّنَتَ إليها، هنا؟".

رأُكرِرُ كلكِ الأمر : كانت قد أدركَت أنها ارتكبت خطأ رهيباً
 هريرة ضائعة . . . وقتلها أحدُهمم" .
 كانت ماغي إيفانس قد حدّنَتني بالفعل عن قطّة ضائعة، دون أن

تَذُُرَ أن إيما كانت تعتزمُ الاحتفاظَ بها . (أجل")، يقولُ . (الماذا؟ها . لأنَّ هـذا ضـدّ القواعد. لا يُسمَحُ بالحـيوانات الأليفة. ولا بالأطفال كذلك.
ودون أن ينتظر جوابي، يفتحُ سايمن الملفَّ ويُخرِجُ منه وئيقةَ.





"القد نجوِِ بأعجوبة، جين" .
 تُلقي السمع • يستفسرُني سايمن عن الأمر بنظرة من عينَيه، لكنني أُرَرِرُ ألّا أمنحه أيّ تفسير .
"كانت إيما تعتقد أن الأمر يتعلّقُ بنوع من طقوس القربانها"،
 لكن بعد موتها، وجَّهتُ اهتمامي إلى البنايات الأخرى التي أنجزه أنـا
 ظروف مشبوهة قربَ ورشة من ورشات شركة مونكفوردها .

يضـعُ قصاصات صحفية فوق الطاولة . كلٌُ قصـاصة مُرفَقَة بخريطة يظهر فوقها مكانُ البناية ومكان الوفاة . في اسكتلندا ، قُتلتْ



 السكة الحديدية، على بعد مئات من الأمتار فحسـب على كـئى كـيسـة
 لاروش، عُثِرَ على كهربائيّ مبتدئ ميّتاً في بئر السلَّمَ .


 شيئاً على الإطلاق . أنتَ ترى رابطاً حيث لا يو جد أيُّ رابط"، . (أو إن الرابط موجودٌ، لكنكِ ترفضين أن تريهِ") . وجهُ سايمن عابسٌّ ، ومُظلم.


 إدوارد عنـوةً عـلاقتَنـا، في اللـحظة الـتي كانـت فيهـا إيمـا شــديـدة
 من استردادها . أريدُ أن تتحقَّقَ العدالة . وسأِّأِتمرُّ إلى النهاية في سبيل ذلك".

ينصرفُ بعد ذلك بفترة قصيرة، ويترك لنا، أنا ومِيَا، قنينةَ خمره.
"يبدو لطيفاً،، تُعلُقُ مِيَا. (مهووسٌ بعض الشيء، أليس كذلك؟؟، . اكان يُحبُّها . لا يستطيع أن يضرب صفحاً عن الألمر ما دام الم لم يعرف الني جرى لها . ألا ترين معي أن الأمر يكاد يكون بطوليآ؟" .
 الرجال، على الرغم من مشاكلها. هل يمكن لأحد أن يشعر نـو ألحوي بالشيء نفسه، ذات يوم؟ "الاحظي"، تُضيفُ مِيَا ، "كلُّ هذا الحبّ لم يجلب لها الحظَّ في النهاية . وإن أردتِ رأيي، فخيرٌ لك أن تعيشي بين أحضان رجل ميلّله

من أن تعيشي مع مهندسكِ المجنون" .

 لا أجيبُ. لا تزال مشاعري نحو إدوارد شديدة التعقيد، فلا


 يصير قادرأ على أن يرى الوضعَ بوضوح أكبر؟
 من عقلي. تفكير حالم.

الأمس: إيما

- طيّب، سلام إيما، يقولُ . - سلام، سايمن، أقولُ .

وعلى الرغم من وداعه، يتباطأ عند عتبة وَنْ فولغيت ستريت ألون - أنا حقَاً سعيدٌ بكوننا قد تمكّنا من الحديث الحـي



 الآن، أنا سعيدة بأن يكون إلى ألى جانبي شخصٌ لا بحا بحاكمُني
 لتطمئنّي . لو عاد ذلك الوغد ديون أو أحدٌ آخر غيره سأوا آجهه

 - حسن، يقول. يميل نحوي ويضعُ قبلة، مبالَّناً فيها، فوق خدّي. ثم يضتّني بين ذراعيه بقوة . ويُعجبني هذا .

بعد انصرافه، يعود البيتُ إلى صمته. وعدتُهُ أن آكلَ شيئاً ما.
 لا شيء
 في الإمكان فصلُ لاتطِ الحركة عن العمل . لا . الو

 جزئياً إلى هذه الحالة المزرية لأني أرضى ألن ألنى أقوم دائماً بدور المرأة الهشّة المحتاجة دوماً إلى الر جال ليحلّوا لها لها مشاكلها الِّا
يوجد تفّاح في الثلاجة، وهذا يكفيني. عندا الرا ولدا أعضّ واحدة،








 محمرّة، لكن لا وجود لنفطة .
ليس الأمر من وحي خيالي . مستحيل . كأن البيت لم تَرُقْهُ زيارةُ سايمن ويعاقبني بهذه الطريقة .
 يحميني؟ هل أنا حقّاً في أمان؟

فجأة، يركبني الخوفُ.



 آمنّ، وسيكون هذا هو المكان.

# 12. في كلٌ مجتمع مُتْقَن البنيان، يجب على الذين يخرتون <br> القواعدَ أن يتحّلوا النتائجّا نعم OOOOO O O O O O 

## الآن: جين


 أتعرَّنُ إليه، وأنذكّرُّهُ من نترة إيزا ابيل . حركةُ الجنين . تسمية إنجيلية

أظلُّ مستـلقـبـة هـنـا، لأستـلـَّ وأنتظر ركـلاتِ أخرى . أُحسُّ

 الإجهاض؟ عندما أفكُرُ في ذلك الآن، يبدو لي ذلك لا يُتَصَوَّرُ اكتمل استيقاظي الآن، وأترلُ رجلَّيّ تتأرجحان فيّ فوق الأرِيّيّة
 غرباء في النـارع يوجهو

 بطني استدارةً مريحة.
 غير ضرورة: تَلُفُُ الذاكرةُ العَضَلِيَّةُ للأمومة جسليُ ألِي مثل معطِ

مالونِ. يوجد مشُكلٌ في رشّاش الماء. يكون الماء ساخناً وينقلبُ

 بداخلي . لا أعتقد أن هذه التكنولوجيا تعملُ بلُ بهذه الطريقة، لكتني لا أنفهُ نيها شيئاً ذا بال.


 داخل مقصورة رشّاش الماء. وأُجري الماءِ لإزالة القيء القيء.


 أرى شيئاً يلمُعُ في الضوء. لا تا تستطيعُ يدايَ أن تطو لاهُ، فأستعينُ بعود قطن لأستلَّهُ بعناية .
في البداية، أظنُّ أنني عثرُنُ على تطعة حجر أو كُرَيِّةٍ سقطت من إطارٍ . ثم ألاحظُ الثّقب الصغير في الوني الوسط. إنها لؤلؤة، صغيرة



 مُحالٌ . هذا لغزٌ يتحدّى المنطق .
 الجديد. وأُقرَرُر أن أعرضَ عليهم اللؤلؤةً والعِعد.

## الأمس: إيما

أبعثُ رسالة إلكترونية إلى شركة مونكفورد لأشتكي من مشاكل البيت. لا جواب. أتصلُ بمارك، الوكيل العقاري، لكنه يُخبرني

 هذا لا يُصلِحُ الأمور . أبعثُ رسالة نصية قصيرة إلى إدوارد. وطبعاً، لا يَرُدُّ.
ثم إني واثقة، فوق ذلك كلّه، أن الإضاءة قد غُيٌرت

 هذا؟ فأنا ليس فقط صرتُ أنامُ نوماً سييّاًا ، بل أُستيقظُ متعبةً، وعينابي جافّتان ومحمرّتان .
يتّصلُ بي سايمن ويقترح عليّ من جديد أن يأتي ليعيش معي .

 سايمن، الودودُ، والمُسَلِّي، والوفيّ . مأواي في العـي ثم يجيبُ إدوارد مونكفورد على رسالتي النصية القصيرة.

الآن: جين
("فريدة)، يُعلِّقُ الصائغُ وهو يُديرُ اللؤلؤة بين إبهامه والسبّابة، بينما يفحصُها بوساطة عدسته المُكبِّة . (إن تكن هي ما ما أعتقده، فإنها لؤلؤة نادرة جدّاً) . .
أُخرِجُ العِقِد من حُقِّهِ ذي شكل المحارة. ״هل يمكن أن يكون أصلُها من هذا؟"ه .




كنتُ أعتقد، إنها لآلئ كيشي" .
(لآلئ كيشي؟؟).
(إنها لآلئ نادرة جدّاً، خصوصاً عندما تكون تقريباً مستديرة مثل هـهه. أصلها مـن محارات كانت تـحوي أكثر من لؤلؤة، أي توائم


 بإصالاحه، ونسي أو نسيَت لؤلؤةًا" .
|أأفهمُ". على الأقل، أفهمُم ما يقوله لي هذا الرجلُ. لكن في المقابل، أحتاج إلى وقت طويل لأهضم حقيقة أن إدوارد قد ألد أهد أهداني عِقداً كان قد أهداه لشخحص آخر قبلي .
وعند خروجي من محلِ المجوهرات، أُخرِجُ هاتفي .
 قد أهدى إيما عِقداً من اللؤلؤ؟ وإن كان قد فعلَ، فهل انكسر ذلك العقد؟" .

## الأمس: إيما

$$
\begin{aligned}
& \text { يجب أن أراكِ. إدوارد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لا يتأخر الجوابُ. بالقدر الذي تستحقينه. } \\
& \text { لا يهُّ. أيعني مذا أنكَ لا تزالُ تريدني؟ } \\
& \text { سنرى بعد مذا المساء. }
\end{aligned}
$$

في هذه الحالة، من مصلحتني أن يكون سلوكي مثالِّاً.

الـابعة مساء. سنرندين اللَّلئ. وتريباً لا شيء آخر.
طبعأ.

ساعتان لأستعدَّ، وأنظر ، وأتحمَّلَ. أخلىُ ملابسي وأبدأ

الآن: جين

هألا تفهمين إذأ؟"، يقول لي سـايمن بلهجة مُلِحَّة . (هما يُثبـتُ أن إدوارد مونكفورد كان حاضراً عندما ماتَت إيما ه . نحن جالسان في الـقـهى ذاته، قرب الأمل الجـديـد، حيث غازلني إدوارد مونكفورد لأول مرة. شخصان فيان يقترنان من دون أيٌ اعتبار سوى اللحظة الحاضرة . يا لها من كذبة شوهاءاء لكنه كان
 في علاقته بإيما، من دون الجوانب السيئة في تلك العلاقة. لكنّ، لكا لكا مئلما شرحتْ لي كارول، لا يمكنكَ أن تحكيَ مرّتين الحكاية نفسَها وانتظار نهاية مختلفة. يواصِلُ سايمن كلامه.

 تعرفُ أني أمقُتُهُ. كنّا تواعدنا على الـى اللقاء في ذلك اليوم . كان الأمرُ
 تلك اللحظة تساءلتُ إن لم تكن تُخالطُ مونكفورد1).

أعقد حاجبَيّ. (بصراحة، لا يمكنكَ أن تستنتج هذا كلَّهُ من
محرد لؤلؤة. لا تُثبِتُ شيئاً" .
(فكِّري" ، يُلِعُّ سايمن، بصبر . (اكيف استرجع مونكفورد العِقِدَ


 واحدة. تلك التي عثرتِ عليها ه.
"الكن إيما لـم تمـت في الحمّام")، أُعقِّبُ على كلامـه . "عثروا عليها عند أسفل السلَّمّ" . "الا يفصل الغرفة عن السلَّم سوى بضع خطوات. كان يستطيع بسهولة أن يجرّها إلى هناك ويدفعها" . لا أُصدِّقُ لـحظةَ واحدةَ هـذه الروايةَ الـمُنَمَّقَة، لكـن يـجـب أن أعترف أن اللؤلؤة يمكن أن تكون دليلاً . (اطيّب")، أقولُ . "أَتْصِلُ بـجيمس كلارك . أعلـُمُ أنه يأتي إلى
 كيف سبردُّ على نظرياتك"، .
(اجين . . . أتريـدين أن آتي لـلاستقرار معـكِ في وَنْ فولغيت ستريـت مـدة بضـعة أيام؟"، لا بـلَّ أني أبـدو منـدهـــة ، لأنه يسـارعُ ليُضيف: "اكنتُ قد اقترحتُ هذا على إيما . لم توافق ولم أجرؤ على

الإلحاح. سأندم على ذلك طوال حياتي . لو كنتُ حاضراً. ." . . لا يُكمِلُ جملتَهُ .
(آشكر"،)، سايمن . (الكن لا شيء يُتُبِتُ في هذه اللحظة أن إيما قد قُتِلَت" .
(اجميع الدلائل تُشيرُ إلى مونكفورد، هذا بدهيٌّ . أنتِ ترفضين الاقتناع لأسباب تخُصُّكِ. وأعتقُد أن كلانا يعرفها" .

 مُذنِباً . وليكن في علمكَ أننا، أنا وإدوارد، كانت بينـا
 يبتسمُ، باديَ الحزن.
(اطبعاً)، ، يقول. (اانتهكتِ القاعدة رقم واحد. تذكّري ما جرى
لذلك القطه" .

الأمس: إيما

تَصَصتُ، وتلَّمُتُ، وسَوَّيتُ، واستعملتُ ملقط إزالة الـُّعر . أضعُ عقد اللؤلؤ . يضغطُ عنقي مثل يد عاشِّق. ينتشي قلبي. وتغمرني أمواجُ الللهة.
لا تزال ساعة انتظارِ تبل وصوله. أَصُبُّ نلفسي كأسَ خمرِ كبيرة وأشربها تقريباً دنعة واحدة. تم أتجهُ نحو الحمّام، والعقد لا يزال حول عنقي . أسمعُ صوتاً في الأسفل. يصعبُ تحديدُه، لكن يمكن أن يكون صرير حذاء. أتجمّهُ - من هناك؟

لا جواب. أمسكُ نوطةٌ وأقتربُ من أعلى السلَّم. إإدوارد؟ه، يتمدَّدُ الصمتُ، ثقيلاً وبليغاً، بطريقة معيّنة. أُحِسُّ بزغب إِبُ تفاي

أنزلُ درجاتِ على رؤوس أصابع قدمَيَّ ومن هنا، أستطيعُ أن أرى أركان البيت الأربعة. لا أحد.

إلا إن يكن المقتحِمُم موجوداً تحتي مباشرة، تُخفيه الدرجاتُ
 لا أحد.
في تلك اللحظة أسمعُ صوتاً آخر، نوعاً من النخير • يبدو أنه



 الأرضية وسط طنين. ويتوقَنُ الصوتُ . لا بدَّ أنه اختلال في في مرافت البيت التقنية. في الصالون، أسمعُ حاسوبي المحمول يُعيد التشغيلَّ

 بكامله قد أُعيدَ تمهيدُهُ للتوُ .
مهـمـا يكن مصـدر الـخلـل فقـد انـتهى الأمر . لا وجود لأيّ شخص . أعودُ لأصعد إلى الحمّام .

## الآن: جين

"مُلْهِش"، يقول جيمس كلارك وهو ينظر بالتناوب إلى العِقد
واللؤلؤة. "مُدْهِشِ" .
"لا نعرفُ ما نقول عن هذاه، أقولُ لهـ . وعندما أرى النظرة التي

 أن إدوارد قد تَتَلَ إيمـا . أمـا بـالنسبة إليّ فلا أرى أن هـذا يُغيِّرُ من الأمر شيئاًا"
(اسأقول لكِ ما الذي يُغيرُهُ هذا"، يُجيبُ المفتّشُ المحال على التقاعد. (مسارُ ديون نيلسون. لو كان هناك عِقد لؤلؤ في مكان ما، ،
 مونكفورد لِيستطيع أن يُصلِحَهُ ليُهديهُ إليكِ وِيُ والنتيجة، يمكنتي توديع نظريتي المفضًّلة". .
 التحقيق، أخبرتَني أن مونكفورد كان لديه حجّة" .



تحقيقِ دامَ ستة أثهرِ، لم تكن لدينا أدنى رغبة في أن يحاول عاشقُ




 يحاجُ سايمن الشُرطيَّ السابقَ بنظرةٍ قوية .


 الحقيقي" .
"(مونكفورد مجنون!"،، يحتدُّ سايمن . ضانظر إلى البيوت التي


 مطلق" . أليست هذه كَّمات مجنونِ؟ .
يشرحُ كلارك بصبر وأناة لسـايمن أن هواية علم الْمُ النفس وعمل المـحقتين أمران مختلفان كلَّ الاختلاف. لكنني لا أُنصتُ إليه باهتمام.

 واحد. .. أنت نُقَدُرُ الآخر أكثـر عـندما نعـلم أن الأمر لن يـدوم دائماً .
يركلني طغلي برجله فوق السرّة. أرتعشُُ . أنحنُ في خطر؟
(پجين؟" .

ينظرُ إليّ الرجلان مستفهمين . أفهُمُ أن سؤالاَ قد طُرِحَ عليَّ .
(عذراً؟".
يرفعُ جيمس كلارك العِقد .
(أيمكنُكِ أن تضعيهِ، من فضلِك؟




(أتسمحين؟؟"، يسألني وهو يميلُ نحوي.

وبشُرتي . مستحيل .
 الزيت على النار، إن أمكنني استعمال هذا التعبير، لكن قد يوجد تفصيلٌ مُهِمّ" . (اما هو إذاً؟"، يسألُ سايمن في الحال .

 ذلك، لكن المدة التي اسشغرقها حضور الطبيب الشُرعي كانت كافية



 تكون أُصيبت بتلك الخدوش أثناء سقوطها "،
(ابينما في الحقيقة، انتزعَ أحدُ ما العِقدَ من عنقهال،، يستنتجُ
(هنذا افتراض"، يُجبيُ كلارك
 "آه نعم؟"، ، يقول كلارك .
 أعتقُُ أن إدوارد وإيما كانا يُحبّان العلا

يُبَحْلِقُ فيّ سايمن، بينما يهزُّ كلارك ركا رأنَهُ .
\#هعلَّ"، يوكُدُ كلارك.

 من غير تصده،
"ريما . أفترضُ أننا لن نعرفَ ذلك أبداًا"، يقول المفتِّش .

 دخل إلى البيت توّآ بعد موت إيماها . "اصحيح. وماذا بعد؟" .
 ليُسَجُلَ عدداً كبيراً من المعطيات والا حتفاظ بها . . . بل إن هذا علّة وجودها "يمكنك القيام بإنزالٍ في مكاتبهم"، يقترحُ سايمن. "مصادرة الحواسيب ونحص ما يوجد بداخلها، . يو قِفُهُ كلارك بابشارة . "مهـلاَ. أنا، لا أستطيعُ أن أنعلَ أيَّ شيء. أنا متفـاعد.

والعمليةُ التي تصفها سَتُحَلِّفُ آلاف الجنيهات. واحتمال أن تتمكّن من الحصول على تصريح بالتفتيش بعد كل هذا الوقت ضعيف جدّاً .
لا يوجد أيُّ دليل دامغ" .

يضربُ سايمن بقبضته على الطاولة .
(الا وجود لأمل!".
"ولو كنتُ مكانك، لحاولتُ أن أنسى كلَّ هذا الأمر"، يقولُ كلارك بنغمة متعاطفة. ويستديرُ نحوي . "وأنتِّب، أنصحُكِكِ أن تبحثي سريعاً عن مسكن آخر . بأقفال صلبة ونظام إنذار جيّد. في حالة ما ما
إذا . . . . . .

## الأمس: إيما

أدخلُ الحقامَ. لا شيء يحدثُ في البداية. نم ينهمرُ المائُ من رأس الرُناش الضخم كالـنّلاّل. أتلبُ وجهي، مبتهجة.

كلُّ شيء سيتظُمُ
أغتــلُ بعناية من أجله، أنظّفُ بالصابون جميع أرجاء جسسي.



- إيما ، يقول صوتٌ من خلفيا ألتفتُ سريعاً .
- ماذا تفعل هنا؟ أسألُ . ألتقِطُ الفوطة من المشجب وأَلْفُ بها جسدي. وكيف دخلت؟


## الآن: جين

„ما هي ميزانيتك؟"، لا تضحكُ كاميلا بشكل صريح، لكنها

 من دون الحديث عن كل أولئك الأجانب الذين يستثمرون في العقار
 إلى واجهة الوكالة. (انظري").

 على ذلك. (اقد يكفيني استوديو كبير . في الفترة الحالية على الأقل" . "اليس لديك الإمكانات لكراء استوديو، جين. لكن يتبقى حلُّ العوّامة .
اسأضعُ طفلاً . وقريباً سيبدأ في المشي، فلا أعتقدُ أن عوّامةً
 يوجد مُلّاكُ آخرون يفعلون مثّل إدوارد؟ الذين يُكرون بيتهـم بـُمن رخيص لأشخاص يعتنون به؟" . تُحرِّكُ كاميلا رأسها بالنفي

هالاتفاق المُبرَمُ مع مونكفورد فريدُ من نوعه"|.
 لم أجد سكناً آخر" . شيٌٌ ما في تعابير وجه كاميلا يوقفني . (ماذا هناك؟".
"اعَقد الكراء الذي وقّعتِهِ يحوي أكتر من مئتي قاعدةه، تُذْكُرُني . (أرجو ألّا تكوني قد حالفبِ أيَّ واحدة منها . وإلّا ستكونين مسؤولة عن إلغاء العَقدهِ . تغمرني دفقةُ غضبِ.
"اتبَّا لتلك القواعد! وتبّا" لإدوارد مونكفورد! "| .
أضربُ الأرض بقدمي من شدّة غيظي إنها هرمونات الْات النَّمرة .

 كلارك، أصبح وَنْ فولغيت ستريت يوحي إليّ بإحساس لم أُجرّبهُ من قبل بين هذه الجدران. بدأتُ أشعرُ بالخوف و


## الأمس: إيما

- احتنظُُ بالمفتاح الرّقتي، يقولُ .

 واستخدمُّهُ في قرصنة منظومة البيت. لعب أطنال . - آه، أقونُ لا أعرن ما أقونُ غير ذلك.

 يضعُ إصبعه نوق حنجرتي فأترامعُ، مذعورةً.

- أجل . يجب أن تنصرف، سايمن. أنتظر شيخصاً .
 إدوارد مونكفور . لكني، لا . أنا من بعثنٌُ إليكِ بالرسالة.


 من التباهي. لكي تتومّمي أن الرسائل تأتي من عنده. وقد محوتُها

بعد ذلك طبعاً. ثم إن هذا هاتف مدفوع التمن مسبقاً، لا يمكن
تعقُبُ أثره.

- لكن . . . لماذا؟ أسألُ مندهشنة.


 أعرفُ. كنّا سعيلَين .
 مخطئ. لم يكن في مستطاعنا أن نكون سعيدين معاً، ليس في الأمد الطويل . لستُ منايبِبة لك. أنتَّ في حاجة إلى امرأة طيبة تعتني بك، وليس إلى امر أة مثلي - لا تقولي هذا، إيما . تسيلُ دموعُ على خدُّهِ الآن. لا يمكنُكِ

قولُ هذا . لن أسمح لكِ أن تقولي هذا أحاولُ أن أسترجع زمام الوضع - يجب أن تنصرف من هنا، سايمن. . حالاً. وإلاّلا ، سأتّمِلُ

بالشرطة يحرّكُ رأسه.

- لا أستطيُ، إيما. لا أستطيع - لا تستطيعُ ماذا؟
- لا أستطيعُ أن أتخلّى، يهمسُ . لا أستطيُعُ أن أقبَلَ أن ترغبي
في جميع هؤلاء الرجال وأنا لا .

 لكن يده تقبضُ على الدُّملج، الذي ينزلقُقُ، وها أنـا حرّة. لكنـه

يعترض طريقي بجسمه وتبحث أصابعهُ عن عنقي، عن العِقدد. أُحِسُ




 نصلُ إلى أعلى السلَّم، يستدير وأجدني أمام الفراغن

لكنه يلفظُ هذه الكلمات بنوع من الغضب، كِّ كأن الأمر لا يتعلقُ





 وينفجر رأسي.

اتُتصلُ بسايمن .
(اليس من عادتي أن أدعو للعشاء رجالاً بالكاد أعرنهم"، أقولُ أقون له. (الكن، ، إن يكن عرضُكَكَ صادقاً، فأنا سأكون سعيدة بأن أستمتع بر بقتكَلَ . (بكلٍ سرور . أتريدين أن أُحضِرَ معي شيئّ؟".



 تصل متأخّراً. لديَّ شهيةّ مفترسة في هذه اللحظةّة) .

 صديقتي. حسن؟!. (ششكرآ"). كنتُ تحديداً أريد أن أقترح عليه ألّا نتحدث لا عن إيما ولا عن إدوارد هذا المساء -يكفيني ما أنا فيه من قلق-، لكنتي

لم أكن أعرف كيف أتطرَّقُ للموضوع بكياسة. أُدرِكُ أنَّ سايمن إنسانُ


 رجل آخر ، فذاك أمرٌ لا أتصوَرُّهُ

عندما أفتحُ له البابَ بعد ساعتين تقريباً، أكتشنُ أنه يحملُ ورداً
 غاضباً من نفسي بسبب سوء أدبي معكِ أثناء أول لقاء بيننا . لم يكن في إمكانكِ أن تعلمي أن تلك الورود لم تكن موجَّهَهَة إليكِ" .

 الأمر يمكن أن يكون متبادلاً، مهما تقل مِيَّا عن ذلك. آلكّ

(سأضعها في الماءه).
(اوأنا سأفتحُ قنينة الخمر . إنه بينو غريغيو، خمر إينا إيما المفضًّل .




 (أين هو مئقب القنينة، إيما؟؟"، يسألني
(في الخزانة. إلى اليمين") . أصمتُ قليلا" . (هل ناديتَني إيما؟ه، .
"صحيح؟؟"، بضحكُُ. رأنا آسقة. يبدو لي كلٌ هذا أليفاً جدَّاً.

 الكؤوس؟،

## الأمس: إيما

## الآن: جين

غريب طهيُ شرائح اللحم من أجل رجلِ، أيٌ كان، في وَنْ


 اللحمr، في توسكانا أو في طوكيو . أما سايمن، فإنه سعيد باليد بأن يراني
 مسكن غير غالي الثمن وعن الشقة التي يكتريها الآن



 بهذه الطريقةها . "اهممدم"، أقول.
أعلمُ أني بعد فترة سأكون محاطة بكل تلك الأثنـاء المختلفة التي يحتاجها وليدُّ، وسيظلُّ جزءًٌ مني يحنُّ دائماً إلى جمال وَنِّ فولغيت ستريت المتقشُّف، والمنضبط.

أشُربُ جرعاتِ من الخمر، لكني ألاحظُ أنني لم أعد أتذوّقُهُ. "اكيف يسيرُ حملكِ؟"، يسألُ سايمن، وأتفاجأُ وأنا أحدِّثُهُ عن قلقي بسبب متلازمة داون، وهو ما يجرّني للحديث عن إيزابيل . والنتيجة أنني أجهسُ بالبكاء ولا أقوى على إنهاء شريحتي .
 أهزُّ كتفيَّ وأمسُحُ دموعي. „لكل واحد مشاكله، أليس كذلك؟ إنها الهرمونات، أبكي لأتفه الأسباب"، . "كنتُ أريد أن أبنيَ أُسرةً مع إيما .
بعد أن قال هذا، يظلُّ سايمن صامتاً، قبل أن يستأنف : "كنتُ




إلى حادث السطو" .
"لماذا لم تفعل ذلك؟ أقصدُ: أن تطلبها للزواج" . \#آه . . ." ، يرفع كتفيه. اكنـتُ أريدُ أن يكون أعظم طلـبِ في جميع الأزمنة. مثل تلك الفيديوهات التي نشـاهدها على الإنترنت
 يُطلِقُ أتوافقبن على الزواج منـي؟ في السـماء بواسـطة الألعـاب


قطعَت علا قَتها بي"
شخصصيّا، كنتُ دائماً أجلُ طلبات الزواج المفرِطة غريبة بعض الشيء، بل مجنونة. غير أنني أحرصُ على ألاّ أقول له هذا . "استجد امرأة أخرى، سايمن" . أنا واثقة من هذا الـا
(اصحيح؟")، يُوجِّهُ إليّ نظرةً ذات معنى. (امن النادر أن ألتقيَ



 كثيراً، لكنني لا أبحثُ عن علاقة جديدة الآن . يكفيني ما يشغلني" .
 لكننا بخير معأ، أليس كذلك؟ باعتبارنا صديقين؟؟ . (أجل") . أبتسمُ لأعبِّر لهُ عن امتناني للبا قته .
(اومع ذلك"، يُضيفُ سايمن، (أراهِنُ أنكِ ستكونين مستعدةً
للزواج بمجرد أن يشير لك مونكفورد بفرقعة من أصابعه" .
أعقدُ حاجبَيّ . "لا ، بالتأكيد لن أفعل" .



أكثر، .
ثم ينتقل الحديث إلى مواضيع أخرى، في جوٌ مريح • أنتبه إلى أنني كنتُ أحنُّ إلى هذا الجو : هذه الطّليبة، وهذا الحّ الحوارُ المتحضِّرُ، المختلف كل الاختلاف عن حضور إدوارد المُهُمْمِن . وفي الأخير، يسألُ سايمن : (أترغبين أن أبقى هنا هذا الدوا المساء، جين؟ فوق الكنبة، طبعاً . إن كان هنا يُطَمْيْنُكِ . . ." . . (هذا لطفت منك. لكنتا لا نخشى شيئًا ، أنا وهي" . وأُرْبِتُ على
بطني . "أنا وحدبتي" . ريما في مرة أخرى").
13. يوجد غالباً اختلات كبير بين الأهداف التي أرسُمها لنفسي والتائج. نسم OOOOO O O O O

## الآن: جين


 معتادة على الخمر . تنقطُّ معدتي بموجات النيانيان الصباحية وأضطرُّ إلى أن أمرعَ نحو المرحاض . ثم، في الونت الذي أحلم فيه بحمّام منعشّ، يختارُ Housekeeper مذه اللحظة ليشلًّ كل شيء في الييت.

جبن، الــرجو أن تضعي نقويــاً من 1 إلى 5 للتاكيدات الآنية، 1 بناسبُ ارمتنّة تماماً، و5 تناسب افير مُتُنَة نهابياً".

بعض وظائف البـت تد عُطُلَت الـى حين اسنكمال
التقويم.
اتبّاَ لكّ، ، أتول. لا أملكُ القوة على الاضطلاع بهذا الآن.
لكتني ني حاجة إلى الاستحمام . أُلقي نظرة على الــؤال الأول في القائمة

لو أن أبنائي يحصلون على نتائج سيّة في المدرسة، هل سبكون وصفي بالأمّ السيئة وصفاً صائباً؟

## نعم ○○○○

أضعُ علامة على الخانة المتوسطة . وفجأة أتوقّفُ. . أنا شبه متأكدة من أن في السابق لم تُطرح أسئلة تتعلّقُ بالكفاءات الألوا الأبوية أتكون هذه الاستمارةُ اعتباطية؟ أم إن الأمر يتعلق بشيء آنئ آخر : نوع من النقد المُشَفَّرَ من لدن Housekeeper؟



 لإيزابيل . . .
أستردُّ نفسي، مفزوعة. كيف أمكنتي أن أفكًّر بهذه الطريقة، ولو
للحظةٍ واحدة؟

أتذَّرُ ما كان قد قالهُ الدليلُ لمجموعة التلاميذ الذين أتوا لزيارة

مُرُكَّب من الموجات ما فوق الصوتية المريحة.
هـل تكون أسئلة Housekeeper جـزءأَ من عـمل وَنْ فولغيت

أتَِِّلُ بالإنترنت بفضل الواي فاي الخاص بالجار وأرقُنُ إحدى الأسئلة على شريط بحث غوغل . النتيجة فوريةٌ : مقال علمي نُشْرَ في في مجلة طبية غامضة، مبلة علم النفس الإكلينيكي

إن أسئلة أداةٍ تقويم نزعة الكمال بقيسُ مختلف أنواع


 والاجـترار (الـحاجـة إلى التـحلـبل الفـائق)، والـــلـوك القهري، والصلابة الأخلاقية. ..

أقرأُ المقال محاولةً أن أنكَّ شفرةَ لغته التقنية. ويبدو آن هذه




ثم أُدَّرِكُ أنه يوجدُ تِسيرِّ آخر .


 في أنكارنا ومشاعرنا الأكثر حميمية.
 أرتعلُ. أتكونُ نتتجة سيئة في اختبار القيباس النفسي هي التي حدَّدت مصيرَ إيما؟
أستكملُ الاستمارةً بوضع العلامات على التي اعتقدُ أنها ستمنحني أفضل نتيجة. وعندما أنتهي، يعود حاسوبي إلى الانتغال، ، وترجعُ الأضواء.
أنهضُ، مرتاحة لقدرتي أخيراً على التوجّه إلى الحمّام. لكن،

بينما أصعدُ السلَّم، يطرأُ مشكلٌ . الأضواءُ تويِضُ . وحاسوبي يتوقف قبل أن تكتمل إعادةُ تشغيله . يبدو أن كل شيء الْئ يتوقف. تم . . .


كأنه فيلم، ولكنه ليس فيلماً .
يـحيُرني الأمرُ، فأعودُ إلى النـنول . إنها
متحركة، هنا بالضبط، في هذه الحجرة. عندما أقتربُ من من الشُاشة، تبتعدُ الخلفيةُ

الكاميرا توجد خلفي
أرفعُ حاسوبي وأديرُهُ تُظهِرُ الشاشُةُ الآنَ وجهي وليس رُير رأسي من الخلف. أستعرضُ الجدارَ أمامي بهذه الوضعية، إلى إلى أن تشير الشاشُةُ إلى أنني أواجه الكاميرا .
ولكن لا يوجد شيء على الجدار . قد يكون ثقباً في حجم رأس
دبّوسِ في الحجر الباهت، لا غير .




 باب الدخول. وتُصورّرُ الثالثةُ الحمّامَ مَ
 تماماً . لو تكون هـذه لواقطُ البيت، فمن ذا الذي إليها؟
أضغطُ من جديد. الكاميرا الأخيرة مُبُّةَّ فوق السرير مباشرة.

أشعرُ برغبة في التقيؤ . كل تلك المرات التي كنتُ أُحِسُ فيها

وليس فوق سريري فحسب. بل حتى في المطبن، لا بدَّ أننا كنَّا في وسط مجال رؤية الكاميرات في
أرتعشُ من رأسي إلى أخمص قدمَيّ . أنا حانقة. فجأة، تحت


 أخرى لتَمَـلُّكِ كل لحظة من حياتي؟ أنا واثقَة مـن أن الأمر غير قانوني . . . ألْمْ يُرسَل أحـُهـم إلى السجن مؤخراً لأنه صوَّرَ شخصاً من غير علمه؟ ثم أقولُ لنفسي إن إدوارد ما كان ليتركُ أبدآ هذا الصنف من ألـو التفاصيل للمصادفة . أستعرضُ بريدي الإلكتروني إلى أن أن أجد رسالـي

 . . . بما في ذلك، وليس هذا نحسب، الصور الفوتوغرافية والمتحرّكة .


 أستطيعُ أن أقول الأمر نفسه عن تيِيل . أن أن ودون أن أنتظر أن يسكن عني الغضب، أذهبُ لآخذ معطفي

## الآن: جين

لا أتْتِبُ نفسي بطلب موعد. أنتظر بيسـاطة ني بيو لاروش إلى أن يتجمّع مستخخدَمو شر كة مونكفورد، حاملين في أيديهم أقداح
 الطابق الرابع عشر، أخرجُ معهم. (إدوارد غير موجوده"، تقول لي السمراء الرائعة في الاستقبال، بعد أن تستعيد زمامَها من الدهشة. (إنما أريد أن أقابل ديفيد تيل" .
تبدو أكثر اندهاشاً من السابق . (اسأرى إن كان متاحاً"). تبحث عن رقم المكتب في آيبادها . وأُدرِكُ أن التكنولو جيَّ لا يتلقى زيارات

تهجُجمي على ديفيد تيبل طويلّ، وصاخبٌ، ومليٌ عن عمد بالسِّباب. لا أكاد أسترجع أنفاسي، لكنه ينتظرُ بهدوء أن أفرغ أفن


(هذا سخيف"، يُجيبُ عندما أتوقفُ أخيراً. (أعتقد أن وضعكِ يجعلُكِ تقومين برَدٌ فعل مبالَغِ فيه" .


 الأمر . بل إنه مكتوبٌ في هذا العَقد اللعين !" .
 لنحميَ أنفسنا نحسبب. لا لا أحد يستطيعُ الولوجَ إلى الصور التي


 تقل لي إن الأمر يتعلّقُ بالتعرّف إلى الوجه الرهي .



يتردَّدُ قبل أن يُجيبَ. صالاتصالاتُ كِّ كانت مُعطَّلة في ذلك اليوم. مشكل" تقنيًّ . سوء حظ" . "أنت لا تنتظرُ مني أن. . . "، أقولُ في اللحظة التي يُفتَحُ فيها البـبابُ، مـدفوعـاً بـعنـفِ مـن قِبَلِ إدوارد مـونـكـفورد الـذي يـقتـحمُ
(ماذا تفعلين هنا؟"، يقول لي.


ماتيوس"، يشرح تييل .

يحمرُ وجهُ إدوارد من الغضب.

 نستدعي شرط العقوبة . لديكِ خمسة أيام لمغادرة البيت" . (ليس من حقِّكَ أن تفعلَ هذاهِهِ . (القد خرقتِ على الأقل عشرة بنود مُقَيِّدة. ستكتشفين أنَّ من حقِّا أْن نفعل هذاه .
(إدوارد. . . ما الذي تخافُ منه؟ ماذا تحاول أن تُواري؟؟" . "للستُ خائفاً من أي" شيء. لكنني ضـجرتُ من أن تتجاهلي رغباتي باستمرار . بصراحة، أجلُ مُسَلُّياً أن تتّهميني بأني مهووسٌ أنِّ بإيما ماتيوس بينما من الواضح أنّكِ أنتِ من لا تستطيعين الفكاك منها . لماذا لا تنسين هذه الحكاية؟" . (أنتَ أهديتَها عِقدي، أُجيبُ بالغضب نفسه . إن تكن بريئاً كما تدَّعي، لماذا أصلحتَ عِقدها لتُهديني إياه؟با . ينظر إليَّ كأنه يقف أمام مجنونة . (أهديتُكُما عِقَدَن متناظرَين لأنني أحبُّ كثيرآ لون تلك اللآلئي، هذا كلّ ما في الأمر" . فجأة، أجدني أسألُ : "هل قتَلْتَها، إدوارد؟ بصراحة، يبدو لي أن هذا ما حصل" . (من أين تأتين بهذ|؟"، يُجيبني مندهساً . "من ذا الذي حشر في ذهنكِ هذه الفكرة الجنونيّ؟| .
"أريدُ جوابآ". .

أحاولُ أن أتحكَّم في ارتعاش صوتي .
"(لن تحصلي على أي" جواب. والآن، اغربي من هنا").
تييل لا يقولُ شيئاً . وينظر إدوارد بغضب إلى إلى بطني عندما أنهضُ
لأنصرف .

## الآن: جين

لا خيار لي إلاّ أن أعود إلى وَنْ نولغيت ستريت. غير أني ألِجُ
 أجل جولة جديدة.
لا يفارقني الإحساسُ بكوني مراقَبة، وأني يُتَسلَّى بي . تحدُكُ أعطبٌ صغيرة في البيت، هنا وهناك . ترفضُ مكابس كهربائية أن

 زانيات. وعندما أريدُ أن أنصتَ إلى الموسيقى، ينتقي النُّامُ اللحَ
 ويجعلني أنتفضُ من الخوف .
أصرُُ باتجاه السقف : "توتَّف عن هذا السلوك الصبياني! له .
صمتُ الحجرات الفارغة هو الجواب الوحيد، الساخر . أُمسكُ بالهاتف .
"اسايمن"، أقولُ . (إذا كان عرضُكَ لا يزالُ قائماَ، فأنا راغبةٌ في أن تأتي لتُمضيَ الليلة هنا"، .
(امـا الذي يحدُكُ، جين؟"، يسألني في الحال، قلقًاً. (تبدين
مفزوعة! . .
(الا، لسـتُ مفزوعةً"، أكذبُّ. "لِنَقُقْ إن هذا البيت يُصيبني
 الأفضل أن تكون هنا ه.

## الآن: جين

(القد أتيتُ ما أن تمكَنْتُ من ذلك"، يقول سايمن وهو يضعُ
 الخاص . يمكني أن أعملَ هنا مثلما أفعلُ في ستاربكس" . ينظرُ إليَّ







رأَيكِ؟؟ .

 إدوارد بأنه أهداني عِمَّ إيماها .
 كان ردُّ فعله؟ ه.
("لقد أَكَّدَ أن الأمر كان يتعلق بِعِدَين مختلَيَين" .
(هل استطاع أن يُبُبتَ ذلك؟؟".
 باستسلام. (أمامي خمسة أيام لأجدَ مسكناً آخر" . ("يمكنكِ أن تسكني في بيتي، إن شئتِ" . (اشكراً . لكنتي أثقلتُ عليكَ بما فيه الكفاية"). (الكننا سنبقى دائماً صديقَين، أليس كذلكِ علكِ أرجو ألاّل تنسيني

لمجرد أن ترحلي من هنا"، .

 ملفوفاً في داخلل حُقِّهِ ذي شكل المَلِّ المحار . "القد دفعتني قصةُ العِقد إلى أن أنظر إلى ثمنه . يبلغُ ثمنهُ في الحقيقة نحو ثلاثة آلاف جنيه" . يرفعُ سايمن حاجبيَه
(امبلغُ خمانٍ جيِّد من أجل شقَة")، يقولُ . (اتماماً . لكني أعتقد أنَّ عليّ أن أعيدهُ إلى إدواردهِ .
 تَخُصُصُهُ ا.
أأجل، لكن . . . لا أريـُ أن يعتقد أنني أهتمُّ بثـمنه فحسبـ للأسف، أنا في حاجة إلى هذا المال"، . ولا أريدُ أن يحتقرني أكثر،

أقول لنفسي .
رأن يُشُيٌل لكِ هذا ورطة أخلاقية يُخبِرُ كثيراً عن شُخصيتكِ جين. ما كانت غالبيةُ الناس لتتردَّدَ ثانية واحدةّلهِ .

 كان يخشاه؟

تعبرٌ فكرةٌ ذهني، تفصيلٌ صغيرٌ جدّا"، لكنه شديد الوضوح. لو كـان سـايمـن على صـواب وعِقـدي هـو بالفـعل الـِقـد الـذي أهداهُ إدوارد في السابق إلى إيما، فهذا يعني أن أحد صن صفوف اللآلّئ
 أفحصُُ الآن، تبدو لي الصفوفُ الثالاثُُ متطابقةَ تماماً . ينزلقُ إصبعي فوق صفٌّ اللآلئ الأعلى وأنا أَعُدُّ بسرعة . أربع وعشرون لؤلؤة .
وأربع وعشُرون لؤلؤة كذلك بالنسبة إلى الصفتّ الثاني . وبالنسبة إلى الصفت الثالث.
إدوارد إذاً كان يقول الحق . الـِقد الذي أهداني إيّاهُ ليس هو

 يحدث أبداً .
أو لعلّهُ قد حدثَ مع سايمن
تَلِّجُ هـذه الفكرةُ دماغي، وقدُ وقد اكتمـلَ بنـاؤهـا . مـاذا لو أنَّ كلَّ شيء قد حدثَ تماماً مثلما رواهُ سايمن . . . لكن الفاعل هو وليس

ليس لديكِ أيٌّ دليل، أَقولُ لنفسي الْ
ومع ذلك، لم أعد شديدة الارنياح لفكرة أن يقضي هذا الرجلُ
الليلة هنا .
خصوصاً أني أقومُ بملاحظة أخرى : لا يحدث أيُّ خللٍ تقنيٌ في البيت عندما يكون سايمن موجوداً هنا . الصنابير تعملُ، والمطبنُ الـا كذلك، وHousekeeper يظلُّ متاحاً . لماذا؟

## أيكون هو أصلُ جميع تلك الأعطاب؟


 شخصاً آخر يملك القدرة على الولوج إلى أنظمة وَنْ فولغيت ستريت؟ آأكونُ قد أخطأُتُ على طول الخطّ؟
14. أحاولُ الَا أبيّن للناس ما أفكِّرُ فيه حقيقةً.

نعم OOOOOO O O O O

## الآن: جين

("جين؟ أنتِ بخير؟").
يفحصني سايمن بعناية.



-أليس لديها أطفال؟ وزوج؟ه.

في نغمة صوته تعاطفٌ واضح
"بلى، ولكن .....".

إإذاً هم في حاجة إليها . وبما أنني الآن هنا . . . ثم إن الأمر
سيكون كما في الماضيه.
"في الماضي؟ كيف هذا؟ه، أسالُ بارتياب. (أجل، أنا وأنتِ. هنا ، معاًا ه .
"لم يكن ذلك "(المي الماضي"، سايمن" .
لا تخفتُ ابتسامتُهُ . "ليس الأمر بالبعيد جدّاً . بالنسبة إليّ على
(اسايمن . ."، لا أعرفُ كيف أقولُ له هذا . (أنـا لستُ إيمـا .
لستُ مثلها في أي"ِ شيء".
"الا، بكل تأكيد. أنتِ، أولا"، شخصٌ أفضل"، .
آخذُ هاتفي من فوق الطاولة .
\#ماذا تفعلين، جين؟| .
"يجب أن أصعد لوضع الحِقد في مكانه في الطابق" .

نفسكِ" .
„أحسُُ أنني بخير تماماًا".

فجأة، تُواتيني فكرةٌ. بدأ سايمن في التلميح إلى حملي قبل أن أن يلاحظ ذلك أيُّ شخص آخر . أغلبُ الأخصائيبن يعتبرون أن امرأة
 الخامس عشر تقريباً . أنَّى له أن يعلمَ عدد أسابِّا كـيع حملي؟
 „انتهي في السلَّم!"، يقول لي وهو يتابعني بنظره.

 عاملة النظافة . أتسلَّلُ إليه وأُغلُُِ البابَ بالمكانس الِّس

 إدوارد مونكفورد. فشلٌ في الاتصال . الثشرطة. فـشلّ في الاتصال .
وعندما أنظُرُ إلى شـاشة هـاتفي، ألاحظُ ألّا وجود لتغطية.

وبصعوبة، أتمكّنُ من أرتفع إلى الفضاء تحت السقف وأرفعُ الهاتفت إلى أعلى ما يمكن. لا وجود لأي" إشارة، هنا أيضاً .

جين؟!.

العُْ إلى بيتكَ، سايمن! لستُ على ما يُرامه" .
آه ، أنا آسف. سأطلُبُ طبيباًه .
"الا، لا حاجة إلى ذلك. أنا أحتاجُ إلى بعض الراحة فحسب" .
أسمعُ صوتَهُ يقتربُ في السلَّم .
"اجين؟ أينَ أنتِ؟ هل أنتِ في الحمّام؟" .
لا أُجيبُ.
"(طق طق. . . لا ، أنتِ لستِ في الحمّام . تلعبين الغميضة؟" .
يُصدر بابُ الخزانة صريرأ عندما يدفعُهُ من الخارج "لقد وجدتُكِ!"، يصيح بمرحِ. "هيّا، اخرجي من هن هنا الآن،

الآن: جين

اللن أخرجَ من هناه، أقولُ عبر الباب "هذه سخافة. لا نستطيع أن نتحدّث بهذه الطريقةه . (أطلبُ منكَ أن تنصرف، سايمن . وإلّا ، سأطلبُ الشُرطةه




لقد خطَّط لكلٍ شنيء. (كلُّ ما كنتُ أريدُهُ هو أن أكون معكِه، يقول. هلكنكِ لا تزالين تُفضّلين مونكفورد، هيه؟ شا .
 اإنه لا يستحقُّكِ . مثلما كان لا يستحقُّها . غير أن الانشخاص الأخيار لا ينالون أبداً الفتيات الخيرات، هيه؟ يخطفُهُنَّ الأوغادُ من صنفهر. "اسايمن، لديَّ إبارة في هاتفي. أطلبُ الشُرطة . . . ،، أتَخذُ
 فولغيت ستريت في هندون. يوجد شخصٌ في بيتي يُهِدُدني" .
"هذا ليس دقيقاً تماماً، حبيبتي. أنا لم أُهدّد أحداً". .
 ("مُقنِعٌ جدّاً . تُتقنين الكذبّ، جين . مثل جميع النساء العاهرات
اللواتي عرفتُهُنَّ" .

أنتفضُ عندما يبدأ بركل الباب بقوّة. تنطوي المكانسُ لكنها لا
تنكسرُ . أكادُ أفقدُ وعيي من الرّعب .
(هـذا لا يـهُّ، جين"، يستأنفُ كلامه، مُجهَدُاً . "لديَّ الوقتُ
كلّهبا .
 مقليّ. وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو عبيّيًا، فإن فمي يتحلّبُبُ لتلك الرائحة .
أتفحَّصُ داخلَ الخزانة بنظري لعلّي أجلُ وسيلةَ أخرى يمكنني استعمالُها . يقعُ نظري على الأسلاكُ التي تمرُّ على طول الجدار :


 اخرجي، الآن. لقد أعددتُ الطعامَهِ
 جادّةٌ فيما أقول" .
"كأنتكِ إيما عندما تغضبين" . أسمـُع صوت سڭِين تكشُطُ إناء: وأتخيّلُهُ جالساً القرفصاء، من الجهة الأخرى من باب الخا منهمكُ في أكلِ ما طبخهُ . پكان عليّ أن أقول لها „لا" مرّاتِ أكثر . كان عليّ أن أكون أكثر سلطويّة . كان هذا دائماً هو مشكلتي. أنـا

متعقٌّل أكثر من اللازم. ولطيف أكثر مما ينبغي"، يفتحُ قنينةً. "كنتُ أظنُّكِ، قد تكونين لطيفة أنت كذلك، وأن الأمر قد يختلف هنـ هـن

المرة. لكن لا لا .
(اديفيد تييل! إدوارد! النجدة! ه.
أصيحُ بأعلى صوتي
"الا يستطيعان سماعك، جين" .
"بلى . إنهما يراقباني") .
 يراقبكِ. كنت تُشبهينها لدرجة كبيرة. إني مغرُّ بكِ منـ أنذ مدة طويلة جدّاًّ ، .
(هذا ليس حُبّآ"، أقولُ مفزوعةً . „لا يمكن للحبٌّ أن يكون من
طرفِ واحِير، .
(الحبُّ دائماً من طرفب واحد، جين"، ، يقولُ بحزن.


 وسعي أن أحصلَ عليكِ، لن أسمـح لذلك الوغد بأن يهنأ بكِ بدلاًا
"أُكرِرُ لكَ الأمر : لقد قطعتُ علاقتي بها") .






صفيحة. وتتسرّبُ بُقعةٌ سوداء تحت باب الخزانة. تنتشر رائحةُ
"اسايمن! توتف!"

 (الرحمة، سـايمن . فگٌ في ابني . وإن تكن تكرهني، فگٌ فير في الجنين" .
(آه، طبعاً أُفكُرُ فيه! اللَّعيّ الصغير بن الدَّعيّ الدّنِّس . طفلُهُ


 جميعُ مواد الصيانة التي تحيط بي شديدة الاشتيلـي الانـيل . ألتي بها


أنا كذلك. أنظُرُ إلى هاتفي : دائماً من دون إنـار الشارة
 تظاهري بأنكِ تحبينني، قليلاً فقط. تظاهري، هذا كلُّ مكا ما أطلبُُ منكِ" .


 ينتج في البداية عن الاختناق بالدخان
 ذهني. ليس إيما التي كانت تنامُ هنا . كان سايمن. كان قد الحتفظ

ببعض أغراضها وببطاقة معالجتها النفسية. ربما كان يفكر في أن يطلب المساعدة . لو أنه فعل ذلك. . .
"جين؟"، يصيح من الأسفل . ॥جين؟".




الصغيرتَين المصنوع من الجبس . هذا كلٌّ ما تبقّى منها .

أجثو على ركبتَيّ، يدايَ ملتصقتان ببطني وأُرخي دموعي

15 ـ ابنتُكِ تَغْرُقُ في البحر . وبينما نُسرعبن الِى نجدتها ،
تكتشفين نحو عشرة أطفال آخرين، أبعد منها قليلاً، ،

 الأمر الذي تد يتطلّبُ وتتاً أطول. هاذا تختارين؟

O
O تُنغنين الأطفال العشرة الآخرين

لن أستطيع أن أقول كم وقتاً تضيتُ محبوسةً هنا، أبكي. لكنتي


البنزين الكريهة .
 كذلك، بطريقة تثير الشنفةة، على حاجته إلى الحنان. وأقول لنفسي: لا
لستُ إيما ماتيوس، المتقلِّبة والضعيفة. أنا أُمٌ دفنَت طفلاٌ
وتحملُ آخرَ في بطنها .
كم سيكون سهلاً أن أبقى في هذه العِلِّيَّةَ، وأن أُسْلِمَمَ نفسِي


ليغمرني ويقضي عليّ .
أُقرُرُ أمراً محالفاً
 وأنزلُ من جديد إلى الخزانة مروراً بالفتحة . وأُزيلُ المكانسَ التي تُغلقُ البابَ، من دون ضوضاء إِياء.

العِقد لا يزال في جيبي. أُخرِجُهُ. أكسرُ الخيوطَ وأستلُّ اللآلئ

 الأواني المكسورة. وتُغطّي النوافذَ آثارٌ حمراء تُشُبِهُ الدَّمَّه وأَشُمُ، خلف رائحة البنزين القوية، رائحةً الغاز .


"جين! كم أنا فرحٌ" .
(أستطيعُ أن أُعوِّضَها"، .




إيماكَ، ثم ستركني أنصرنُ. توافق؟هِ .




 يتعاركُ الارتيابُ في عينَيه ضدّ شعور آخر . السعادة؟ الحبّ؟ أضعُ يدي على بطني .
("سايمن، هناكُ أمرٌ يجبُ أن تعلم به . أنا حامل . ستكون أباً. أليس هذا أمراً رائعاً".

يتحرّكُُ متراجعاً فأرتعدُ؛ أشعرُ أني قد بالغتُ في الأمر . الدَّعيّ الصغير بن الدَّعيّ الدَّنِس .
 سَأَدْلِكُ ظهركَ ويمكنك أن تَدْلِكَ ظهري . سيكون الأمر مريحاً، هيه؟ مداعبة صغيرة جميلةه) .
(أجل ، جلّ مريحةه)، يقول بصوت تخنقه الرغبةُ، وهو يصعُُ
(أتريدُ أن تستحمَّ؟".
 (اسأذهبُ لأجلبَ برنسَ الحمّام").
 وآخذُ بُرنساً معلَّقًا فوق شُمّاعة
 أستدير'، أجذُهُ قد عاد إلى المكان نفسه، الِّهِ ويواصلُ مراقبتي .
(بعدَلِِ") ، يقول.

"الا أستطيعُ، إيما"، ، يقول فجأة .
أحسبه في البداية يتحدّثُ عن هذه التمثيلية.
(اماذا تقصد، حبيبي؟" .

تلك المرأة التي ترغبُ في رجالٍ آخرين ولكن ليس فيَّ أناهِ .

داخل دماغه، منذ مدة جلّ طويلة لـدرجة أن الكلمـات فقدت كلَّ
"لـكنـي إنـمـا أريــكَ أنـتَ حـبيبي. ولا أحــ غيـرك. تـعـال،

فجأةٌ يُجهشُ بالبكاء، ويُخفي وجهُ بين يديه . أنتهزُ فرصتي أتسلَّلُ أمامه لأنطلق نحو السلَّم، هذا السلَّمَ الخطير حيث لافَت إيما









 مثل شلّالِ وتتساقطُ حول جسده المصلوب، وابِّ والمُعوَجّ. أظلُّ للحظةِ

 وتنطفئ نظرتُهُ .

## الآن: جين

أحاولُ مرة أخرى أن ألتقط إشارةً، لكن جهاز التشويش الذي






 وجهي في الظلام الدمتدٌ في الطّرف الآخر .
 السطحية. والدّمُ وجسـُ سايمن سيختفيان قريباً بدور رهما . وسيستعيد البيتُ مظهرهُ الطّاهر . مثل كائن حيٌّ يطرُُ شُظيّةً . وَنْ فولغيت ستريت قد شفا نفسه بذاته

 بطريقته، غَنِّان بالوعود.

16 ـ مستخحدَّمٌ في السكـك الحـديدية، مسؤول عن تحويـل




 المحوِّلَ سينزاحُ القطارُ عن السكة، متسبِّباً في العديد

 معدودة لَبَجْرِيَ كي يُحذِّرُ سائقَ القطار أو ابنَّهُ . لو كنتِ مكانه، ماذا تفعلين؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ○ تقومين بتحريك المحوِّل } \\
& \text { ○ لا تُحرِّكين المُحُوِّل }
\end{aligned}
$$

## الآن: جين




 كافياً لترجيح كفّة ولادةٍ طبّية .
يحرصُ الدكتور غيفورد كثيراً على أن يشرح لي جميع الآثار







 الشفة. لكنتي أعلمُ أنها مخطئة.

يحضر إدوارد لزيارتنا في اليوم الموالي . لقيتُهُ مرّاتٍ عديدة أثناء


 سايمن . نحن الآن مرتبطان لمدة طويلة برابطة الأبوّة، وإن أمكنـنا بعد ذلك أن نصبح أكثر من هذا . . . هذا احتمالٌ لا لا يستبعدُهُ إدوارد بشكل تامٌّ، أقول لنفسي أحياناً .
 أسمحُ بدخوله. طبعاً . أريد أن يرى ابننا .
 توبي". غير أني أشعر بغضب شديد أديد . لا تزالُ عادةُ الخضوع لأحكام إدوارد، وطلب موافقته، مستحكمة فيَّ ولم تفقد، لقرب العهد بها، ،

يأخذُ توبي بين ذراعَيه ويفحصُ وجهه المدوَّر والبهيج (امتى علمتِ بذلك؟")، يسألُ .
(ابأنه مصابٌ بمتالازمة داون؟ عندما اكتشفوا المانعَع . ما يقاربُ ثُلتَ الرضّع الذين يُعانون من رتق الاثني عشّريّ مصـابون بـوتـانلازمة داون") .
وهكذا تبيَّنَ أن اختبار الحمض النووي الصادق تسعاً وتسعين في المئة لم يكن غير قابل للخطأ . لكني، بعد أن أن مرَّ وقعُ الصدمة الِّ

 اللوزيتي الشكل، والأنف المعقوف، والفم الجميل ذي الشفتين

الدقيقتين الشبيهتين بشفتيّي، لا أرى كيف كان لي أن أضعَ حدّاً لهذا
الوجود.

ومن الطبيعي أن دوافع القلق ليست قليلة ـ لكن كل طفل مصاب بالتثّلّث الصبغيٌّ هو مختلفٌ النِّ ويبدو أننا محظوظان
 فمه جيّدّل . وليس لديه مشُكل في البلع، ولا ولا وجود لتشوّهاتِ في في
 إدوارد. وعيناه، على الرغم من شكلهـما الطويل، لا تختلفان كثيرآ

عن عينيَّ .
إنه جميلٌ.
"(جين")، يقول إدوارد، (اقد لا يكون هذا لا الوقت المنـاسب ولا المكان الأنسب، للحديث عن هذا إنـ، لكن يجب عليك عليك أن تتخلّي
 هذه الحياة. أناسٌ مختلفون عنكِ" . "الن أستطيع، إدوارد. لن أستطيع"
 ربما : شـرارة خوفي جدّ صغيرة .

 المرة، يمكنتا أن ننجح. أنا واثق من ذلك"، . الو أنّكَ كنتَ صادقاً معي في موضوع إيما ، لكنّا قد تمكّنّا معاً
من إنجاح الأمر" .

الأمومة، إن أكن قد اكتسبتُ ثقةَ في النفس لأنني أصبحتُ أنّاً .

اكيف كان لي أن أُحدِّنَكِ عنها في الوقت الذي لـم أكن أنا



 الأمر كان قاسياً بالنسبة إليّ، قاسياً جدّآ1) . يُضينُ، بعد تردُّدِ:
(اذات يوم، سلَّمتني رسالةً . كانت تقول إنها تريد أن تشر تُرح موقفها . فيما بعد، طلبَت مني ألاّ أقرأها . غير أني كنتُ قد قرأتُها . .

$$
\begin{aligned}
& \text { (هل احتفظتَ بها؟"). } \\
& \text { (أجل . تريدين أن تَرَيها؟؟ . }
\end{aligned}
$$


المستقبل" .


 يكون ننا . طفلٌ نُخَطُطُط لهـ، .
أختار هذه اللحظة لأقولَ الحقيقةَ لإدوارد.

الأمس: إيما

كنـُ أعلمُ ذلك حتى قبـل أن ألقاكُ ، عندمـا تحدَّكَ الوكيلُ


 ذاكُ الرجلَ، غير أني عاجزةً عن ذلك
 شيءٌ مـا، دون أن أستطيع أن أقول مـا هو بالتدقيق . كنـَ قـنـ قاسياً
 يفعل عن ضعف. منذ تلك اللحظة، صرتُ ملكـكاً لكَ

 رجلاّ من حجر .
مرةً أو مرّتين، خلتُ أني وجدتُتُ، فلم أستطع عنه فكاكاًاً.
 باعتباره الدليل على أنهما فعلاَ من كانا يلّا يلّعيان . أحدُهما كان سول. في البداية، كنتُ أجلُهُ مُقرفاًا شخصصٌ

دنيٌٌ متبجِّحُ وكريهُ. وبما أنه كان متزوٌّجاً بأماندا، كنتُ أقولُ إنه كان


















 فولغيت ستريت. يمكن للمرء أن يخلق المحيط الما الأكثر نقاء والأكثر
 كانت الفوضى في رأسه. وهذا مـا يبحتُ عنُ عنه كلُّ واحِير، أليس كذلك؟ شخصٌ يتكفَّلُ بكلٍ الرُّكام الذي يسود عقَلَنا

17 ـ أن يكذب الـمرء وأن يبقى سبُّدَ الوضع، أفضـلُ من قول الحقيقة من دون القدرة على التنبُّو بالنتائج .
نعم O O O O O كلا

## الآن: جين

$$
\begin{aligned}
& \text { صكان الأمُرُ مُخَّطَّا"، أقورُ }
\end{aligned}
$$

"الِنْقل إن في الأمر عشرة في المئة من المزاح".
يبدأ في الاسترخاء، لكتني أُضيفُ :




 (أككنبتِ عليَّ؟"، يسألُ غير مُصـِّق .


 حياتي. عندما تفقدُ مركزَ كونِكَ، لا يمكنُّ أن يُعيدَ تكوينكَ سوى
شيء واحيد.

لم أكن لأنجح في ذلك في مكان آخر غير وَنْ فولغيت ستريت.

الـــدُمُ، والـــكُّ، والـتردُدُ. . . فـي الـعـالـم الـعـادي، كـان كـلُّ هـنا سيشلُّني . لكن في هذا الفضاء العاري، الصّارِم، لمَ يزدد عزمي إلا
 بساطة الخسارة الخالصة. (اكنـُ أعلـمُ أن شيئناً مـا يحـلُّه" ، شـحبَ وجهُ إدوارد. (اكان
 أحسبُ ذاكَ من أثر هوسِك بـُ أُوتِ إيما، ذلك البحث السخيف الذي

كنت تحاولين إخفاءهُ . . . " . .
"لم أكن أهتمُّ بإيما ، ليس بها شخصّا شِيّاً . لكن كان عليَّ أن أعلمَ
إن كنت تشكِّلُ خطراً علي طفلنا").
والمفـارقة، أن موتُ سايمن هو الذي سمـح لي أن أُجيبَ عن


 الفوضوية في التفكير، فلمْ تُتابع الأمرَ . كان رئيسُ العمّال قد أكَّدَ ما
 نتيجة حادثٍ مأساويتِ، لا غير .
 تماماً على ما كنتَ ترغبٌ فيه : علا قة قصيرة، قوية ومثّالية . وكِ وكلُّ رجلٍ ينامُ مع امرأة وفق هذه القواعد يجب علي عـيه أن يعلم أنه يمكن أن

تترتّبَ عن ذلك نتائج" .
 أغلقتُ صندوقَ ذكريات إيزابيل، كنـُ أعلمُ في تلك ألُ اللحظة أني سأقتُلُهُ إن استطعتُ . قبل أن تصلَ الشُرطةُ كنتُ قد جمعتُ جـُ جميع

اللآلئ ولم يعد هناك ما قد يوحي بأنني قد اضطلعتُ بأي" دورٍ في ذلك الموت الحزين
هل كان فعلي مقبولاً؟ أو على الأقل مفهوماً؟ من هي المـرأة النتي تستطيِعُ أن تؤكِّدَ أنها ما كا كانت لتفعل ما ما فعلتُ لو كانت في وضعيتي؟
 ذلك الوقت الذي كنتُ فيه أعتقُُ أني أتحكَّمُ فيكِ، كنِّبِ أنِّ أنِّ التي
 رأسكِ"
"هل ستستطيعُ أن تُسامحني؟"، .



بعد أن يقول هذا يظلُّ صامتاً لحظاتِ طويلة، هانِّ هائماً في أفكاره.








 وأخيراً، تخيّلـتُ مـكاناً في فراغ الضريـح وعُقمـ، لأن ذلك كان

يناسبُ وضعيَ الروحيَ في تلك المرحلة. ثم انتهتُُ إلى أني وسط


 يزيدُهم البيتُ قوّةّها.
بتفحّصُني بإلحاح. رألا تفهمبن إذاً، جين؟ لقد برهَنِتِ أنّكِ






 توبي. „المستقبل المرصود لكِ منذ الأمد، جين؟ أو هذا؟"

## O تننازلين عن الوليد O لا تتنازلين عن الوليد

الآن: جين


 بالنسبة إلى طفلِ مثله، من الأفضل أن يُتُبَنَّى الآن من أن يكبر من دون أب"، ("له أبٌّه
القد فهمتِني. هو في حاجة إلى أبوين قادرَين على قبوله كما هو . ولا يندمان على الطفل الذي كان يمكن أن يكون كلمـا نظرا إليه")
"أنتَتَ على حقّه"، ، أقولُ . (اهو في حاجة إلى هذا"،



 عذابٍ، وفوضى، وتسوياتِ.

أو إمـكـانيـة أن أحـاولَ، مـرةً أخرى، أن أعرفَ شـيـيـاً أفضـل
وأجمل .
يوجدُ حليبٌ مُجْتَرُّ فوق كتف توبي . أمسحُهُ بعناية . هكذا . ــم
يعد هناك شيء
أتَخذُ قراري .
سأنتزعُ من إدوارد كلَّ ما أستطيع. ثم سأتركهم يختفون جميعاً في الماضي، جمميع شخصيات هذه الدراما . إيما ماتيوس والرجال


 قصّةَ شقيقته، إيزابيل مارغريت كافنديش ، فتاة الأمس .

## الآن: أستريد



 "أجل، هذا مكان استثنائيّ"، توافقني كاميلا المهندسُ الذي وضع تصميمه مشهور جدّاً . ما زلتِ تتذكّرين كلَّ الْ ذلك الضـجيج، الـسنةً المـاضيةَ، حول موضـوع تلك الـــدينـة الإيكولوجية في كورنويل؟" .
اقصّة سكّان كانوا يرنضون الرّضونَ
كذلك؟ ألمْ ينتهِ الأمرُ بُ بأن طُرِدوا جميعاً في آخر المطاف؟؟ها .
 أعجبَكِ البيتُ يجبُ أن أُحَدِّكَكِ عن الأمرا .
أُجيلُ عينَيّ فوق الجدران التِ التي تبدو على ألى أهبة الطيران، والسِلَّم

 صفحاً عن مرارة الطلاق وغيظه. وأسمعني أجيبُ: أأجل، أعجبني البيتُ".
"طيّب". آه، بـالـمـنـاسبـة. ."، تتفـحّصُ كـامـيلا الفراغَ تـحت السّقف، كأنها كانت تريد أن تتفادى نظرتي . ״أنا واتُقة من أنكِ


 نفسه ثُلاث سنوات بعد ذلك، في المكان نفسه تماماً . يُعتقَقُد أنه رمى بنفسه في الفراغ عن عَمْلِ، ليلحقَ بها" .
 رومانسية . إن كنتِ تريدين أن تعرفي هل سيجعلني الأمرُ أتراجعُ . . . الجوابُ هو لا . هل يوجد أمرٌ آخر يجب أن أعرفهُ؟" .
 الـمكترين المـحتملين في الأسـابيع الأخيرة، لكـنـه لـم يقبـل منهـم أحدذاً! .
(اصدّقيني، أعرفُ كيف أُعامِلُ المستبدّين . عشـتُ إلى جانب
واحِد منهم ملَّةَ ستّة أعوام" .
وهكذا، في المسساء نفسه، أجدني أستعرضُ صفنحات مطبوع الترشيح العديدة . كل هذه القواعد التي يجب أن أقرأها ! وكل هذه
 ليساعدني على أداء هذه المهمّة، لكنني لـم أشرب منذ ألـا ثلاثة أسابيع، الآنَ، وأحاولُ أن أصمدَ ضعي قائمةً بجميع الأشياء التي ترينَ أنها لا يمكن الاستغناء عنها . أستنشقُ بعمقِ وآخذُ قلمي .

## $\underset{4}{4}$

مدَّني الكثير، الكثيرُ من الأشخاص بمساعدتهـم أثناء السنوات


 نسخة أولى غير مكتملة، وتينا سيديرهولم من أجل مقاربتها الشاعرة، والدكتورة إيما فيرغوسون من أجل نصائحها في المجال الطبيا مجالات أخرى .
عند Penguin Random House، أوجِّهُ كلَّ شُكري وعرفـاني لكات ميسياك، ليس من أجل أنها اشتـرت هـذا الكتـاب وبعئت،
 معرض الكتاب في فرانكفورت فحسب، ولكين أيضاً من أجل شهور
 التي تلت ذلك.
غير أني ملين قبل كل شيء لكارادوك كينغ ولفريقه عند United
 وإيمي ميتشيل، الذين قرأوا الصفحات الوات الأولى من هذا الكيا الكتاب عندما كان لا يزال في تخطيطاته الأولى .

أهدي هذا الكتاب إلى ابني أولي، الذي لا يُقهَر وصاحب مرحِ

بمتلازمة جوبير من صنف ب، وإلى ذكرى شقيقه البكر، نيكولا، ، ولد أَمْسِنا .

## t．me／t＿pdf

## فتاة الأمسل

تبحثين عن بيت الأحالام؟ هذه فرصتك！„وَنْ فولغيت ستريت）، التحفة

 مونكفورد، والإجابة بانتظام عن أسئلته المربكة والمتطفّلة．
بعد انفصال مؤلم، تُتقل جين إلى هذا المنزل الفخمب، رغبة منها في طيَ صفحة الماضي وبلء حياة جليدة．وبينما تزداد مططالب المهندس المشُهور،
 أيضاً معلومة لا تقل خطورة：إيما، الفتاة التي كانت تسكنه من قبلها والتي
 شيناً فشيثاً، ترى جين نفسها تسلك طريقً الهاوية نفسه، تقوم بالاختيارات نفسها، تلتقي بالأشخاص أنفسهمه، وتعيشُ في الرعب نفسه الني كانت تعيشه（فتاةُ الأمس）＂

## 甶 甶 合

بمجرد فتحك لهذا الكتاب، ستصبح من مالكي البيت．
أو على الأصحَ، سيمتلكُكَ البيتُ．
وَنْ فولغيت ستريت سيتحكًّمُ بك．
وَنْ فولغيت ستريت سيتال（عب بك．
سينقلب يقينك شكَاً وشكُك يقيناً．
ستنتقل من ماضي إيما إلى حاضر جين، والعكس．
ستستهويك اللعبة، بل إنكَ ستحبُ ذلك ذلك ．．
．．．مثلك مثل مئات آلاف القراء قبلك، الذين مگّنوا هذه الرواية المشوّقة من الفوز ببحائزة القراء للعام 2018.

الالمركز الأقافئ العرابي

