CHRONIQUES D’ANNWFN

Laurent Doudiès

LIVRE PREMIER : LE PROPHETE

*À mes enfants, mes anges…*

*À Jean-Etienne, marcheur dans les étoiles.*

# 1 La tour

~ UN TEMPS~

« Un temps pour avoir, un temps pour perdre ; un temps pour garder, un temps pour rejeter ; un temps pour aimer, un temps pour haïr ; un temps pour la guerre, un temps pour la paix ; un temps pour la foi, un temps pour l’incroyance. Ne vois-tu pas dans tous ces temps la marque d’Eù ? »

Extrait du livre du Lid-gesah’Arch de Herckrt-N’Bafer (Maamù I.24.7)

Un lourd soleil d’ambre embrasait le désert de Chanseth. L’aigle survolait l’étendue de dunes. Il la vit de loin, se rapprocher de lui. D’un mouvement ample de ses rémiges il passa au-dessus et c’est à peine si sa tête se retourna pour la contempler. La tour s’élevait, maintenant derrière lui, sombre et massive. Elle semblait posée au milieu d’un océan aux milliers de nuances d’ocre et d’argent, seul signe de civilisation à des milles à la ronde. Mais, le rapace déjà s’éloignait.

C’était un cylindre de pierres noires, percé çà et là de meurtrières, apparemment disposées anarchiquement. Les rayons du soleil pénétraient, tout au long de la journée par au moins une d’elles, et venaient se refléter sur un apparent fatras de miroirs disposés sur l’ensemble des murs intérieurs de la tour. Le jeu de la réflexion créait une boule de feu au centre de la tour. Ce foyer incandescent s’élevait au fur et à mesure que la journée s’étirait.

À la base de l’édifice des jours appelaient l’air, qui au contact du foyer brûlant, se répandait ensuite dans les boyaux et galeries courant sous le désert, réchauffant ainsi, ce que d’aucuns appelaient « la Tour ». L’oiseau oublia ce qu’il avait vu, et plongea vers l’oasis et la caravane qui campait autour, minuscule amas vibrant sur la surface or et cuivre du désert. Pendant ce temps, les courants d’air chauds bondissaient de boyaux en conduits naturels, pour chauffer quelques dizaines de kilomètres de galeries et cavernes.

Kalindahar semblait voir au-delà du plateau de jeu. Elvan aurait juré que le vieil homme savait déjà tout de la partie qu’ils venaient de commencer. Qu’importe, il essayerait de vaincre. Le Krül était un jeu terra-mercurien, importé il y a plus d’un millier d’années par les colons. Tactique, ce jeu était simple à apprendre, mais s’avérait difficile à maîtriser. Elvan n’arrivait toujours pas, en dix années, à allier efficacement la notion de zone à celle de ligne d’attaque. Soit Kalindahar perçait ses lignes et prenait le contrôle des territoires, soit l’attaque d’Elvan s’écrasait sur des murs infranchissables, et ses armées se retournaient contre lui.

Pendant que le jeune homme se torturait les méninges pour contrer efficacement son maître, Kalindahar l’observait du coin de son seul œil valide. *Comme ils se ressemblent… Mêmes yeux clairs, mêmes cheveux châtain cuivré… Il fait plus âgé. Sans doute cette petite ride d’expression entre les deux yeux à la base du front… Ou bien est-ce moi qui veux y voir plus de sagesse.* Le vieil homme sourit à cette pensée. Elvan venait de jouer et se renfrogna à la vue de ce sourire qu’il interpréta de travers. *J’ai encore joué comme un pied !* Se dit-il.

La partie dura un peu plus de trente minutes. Elvan essaya d’en tirer un peu de fierté, en vain. Il avait fait, selon lui, erreur sur erreur, et le maigre réconfort de son record de longévité ne suffisait pas à faire oublier cette ultime défaite. *Je partirai donc sans vous avoir vaincu.* Alors qu’il quittait la petite bibliothèque qui jouxtait les appartements du grand maître, il maugréa encore un peu sur son manque de concentration. *Qu’est-ce qui te fait peur ?* Il se fit une raison, sourit intérieurement et pénétra dans la chambre qu’il partageait avec son ami Leysseen.

C’était une petite pièce exiguë, taillée dans la roche. Il y avait de la place pour deux lits, une table et deux tabourets en bois usés. Les deux jeunes avaient essayé de personnaliser l’austère rectangle en accrochant quelques vieux tissus brodés aux murs. Malgré cette sobriété, la chambre était tout de même agréable. Leysseen n’était pas là, mais ses affaires étaient déjà prêtes. Un vieux sac de peau élimée, contenait les deux ou trois affaires du jeune homme. *Il faut que je prépare les miennes. Pourquoi tant de réticence ? De quoi as-tu peur ?* Il aurait dû être content de quitter la Tour, de découvrir enfin le monde. Après dix-sept ans passés dans ces sombres cavernes, éclairées seulement par les torches et la lumilite, un cristal luminescent, il allait pouvoir voir Krill, le grand œil, le soleil diurne briller de ses feux rouges et son double la naine blanche K’Ali-Krill éclairer la nuit annouvéenne. Mais, il n’arrivait pas à s’en réjouir, pas comme il pensait qu’il l’aurait dû en tout cas.

Dans ce labyrinthe, vivaient une vingtaine d’enfants, de 2 à 19 ans, et neuf adultes. Les frères-parents s’occupaient de l’éducation, de l’éveil à la connaissance de ces orphelins que la vie avait oubliés. Certains avaient été rejetés par leurs parents et vivaient dans des coins où même les porcs n’iraient pas dormir. D’autres encore s’étaient retrouvés, du jour au lendemain, seuls, brisés par la guerre et son cortège de fléaux avant qu’un frère-parent ne passe et ne décide de les accueillir dans la lumière d’Eù… Avant leur vingtième année révolue, les novices devaient quitter la Tour… *Et après… C’était ça ! Cet inconnu…*

Elvan contemplait le sac. D’un coup, son esprit fut comme happé. Sa conscience se mit à tournoyer, à s’abîmer au plus profond de son être. Puis il y eut les chocs, secs, répétitifs, douloureux. Des images aveuglantes lui vrillaient la tête. Des sons cataclysmiques frappaient ses tympans. Il n’eut pas conscience de saisir violemment sa tête entre ses deux mains et tomba à genoux. Il y eut un souffle froid, le noir puis le vide. Quand il comprit qu’il ne souffrait plus, il ouvrit les yeux. Il crut alors que sa raison allait vaciller. Devant lui se dressait un dragon aux couleurs de jade et d’émeraude. Face au dragon, se tenait un être démoniaque, transfiguré par la haine et la douleur. Un chevalier du mal, fichu d’une armure rouillée d’où sortaient les plaintes éternelles des âmes meurtries et damnées. Il lui sembla que le dragon s’interposait entre lui et ce fléau, dans un ultime espoir de sauver sa maigre existence. Elvan croisa en un éclair d’éternité le regard du dragon, il y vit une larme et le vide se déroba à nouveau. Ce fut une chute à travers des univers de détresse, et à nouveau le noir.

Le contact froid du sol, le ramena à la réalité. Son corps tremblait, malgré lui. Il n’avait pas de douleur, juste une conscience aiguë des choses et des êtres qui l’entouraient. Une conscience assourdissante qu’il ne pouvait maîtriser, et qui lui donnait l’impression d’être un immense puits ouvert, dans lequel se déversaient toutes les vies humaines. Elvan resta prostré pendant plus d’une heure sur le sol de sa chambre pleurant doucement. Des larmes en réponse à celle du dragon qui l’avait ému au plus profond de son âme. Heureusement pour lui, personne n’entra dans la chambre pendant tout ce temps. *Heureusement…*

Le jeune jidaï-atah se releva, les muscles et l’épaule gauche endoloris et s’affaira lentement pour préparer ses bagages. Une fois son sac rempli, Elvan s’étala sur son lit, et s’endormit, épuisé. Il fut réveillé par une légère pression sur son épaule. Celle-ci lui faisait encore un peu mal. Leysseen était assis sur le bord de son lit et le regardait avec ce sérieux apparent qu’il affichait en permanence. Mais, Elvan avait appris à lire entre les lignes de son ami et à repérer ces petites lueurs d’espièglerie ou de malice, là où les autres ne voyaient que calme et froideur.

- C’est l’heure, ils vont nous attendre.

- Pardonne-moi, je… J’ai fait un mauvais rêve, mais ça va aller.

- Tes affaires sont prêtes ? Je suis sûr que ta sœur est déjà dans les parvis…

- Et qu’elle piétine d’impatience…

- En nous maudissant d’être encore en retard !

Les deux jeunes gens éclatèrent de rire en chœur. Elvan se leva et prit son sac. Lui et Leysseen partirent en petites foulées à travers les couloirs. Ysaël les attendait effectivement dans la petite salle vide de tout meuble hormis deux bancs en bois rangés le long du mur. Elle se leva, bondit même, à leur approche.

- Enfin !

- Désolé. Lui répondit Leysseen en lui déposant un léger baiser sur les lèvres, ce qui eut pour effet immédiat de la calmer. Elle lui sourit largement et l’embrassa. Elvan était toujours un peu gêné devant leurs effusions, même s’il devait admettre qu’ils faisaient tout pour rester discrets devant lui. Ils se connaissaient tous les trois depuis qu’ils étaient à la Tour. Depuis toujours semblait-il à Elvan. Ils étaient devenus comme les doigts de la main. « Les trois mousquetaires » comme se plaisait à dire le grand maître ; allusion qu’il ne comprit pas la première fois. Elvan lui avait demandé un jour ce que signifiait cette expression. Kalindahar était resté vague.

- Une très vieille expression issue des ères de légendes, avait-il dit. Puis il avait ajouté :

- Trois amis inséparables, unis comme par un serment inviolable… Quelque chose comme ça !

Elvan s’était contenté de cette réponse. C’était vrai. Dans les jeux collectifs, cette entente prenait toute sa dimension. Elvan arrivait toujours avec un plan, une stratégie, une idée pour surprendre leurs adversaires. Mais c’est sa jumelle, avec sa fougue et son impétuosité qui emmenait les deux garçons. Elle était capable d’ajouter la dynamique qui manquait à ses idées. Quant à Leysseen, c’était un improvisateur né doué d’un tacticien hors pair. Capable de lire les intentions de ses adversaires il pouvait anticiper leurs réactions et prévoir l’instant où le plan initial avait enfin été décrypté et où il fallait l’abandonner. À cet instant, il insufflait une nouvelle énergie au trio et déclinait les actions jusqu’à perdre ses adversaires.

Autant Elvan était calme, autant Ysaël était impatiente. Autant était-elle intuitive et vive, autant était-il réfléchi presque calculateur. Lui-même se trouvait lent en comparaison. Pourtant, il avait vu avant eux leur amour naître. Il l’avait vu s’épanouir et s’en était réjoui. *C’était il y a un an…*

Elvan fut tiré de ses pensées par l’entrée du frère Sevian, maître des cérémonies.

- Les renaissant sont-ils prêts ? Dit-il avec emphase et force dans la voix. Tous trois articulèrent un oui timide.

- Placez-vous en ligne devant moi. Dévêtez-vous ! Rangez vos habits dans votre sac.

Les jeunes gens obéirent. La nudité, quoiqu’un peu troublante, ne leur était pas pénible. Tous trois se connaissaient suffisamment. Les plus jeunes enfants eux pourraient être surpris, ceux qui assistaient à leur premier rituel de renaissance. Une fois déshabillés, le maître des cérémonies se replaça devant eux et ouvrit la porte du temple.

- Qui vient ici ? Demanda au loin le Grand maître Kalindahar.

- De jeunes novices désirant s’émanciper !

- Qu’ils entrent à votre suite maître des cérémonies et se présentent à l’assemblée d’une voix forte et assurée.

Frère Sevian entra et tour à tour Leysseen, Ysaël et Elvan entrèrent en prononçant haut et fort leur prénom respectif. Comme pour toutes les cérémonies auxquelles avaient assisté Elvan, il allait à son tour suivre le maître, prononcer les mots appris, faire les gestes répétés. Ce rituel était le plus attendu et le plus redouté des rites qui jalonnaient la vie des jeunes novices de la Tour. *Ça y est, on y est…*

Le maître des cérémonies les emmena jusqu’au centre du temple devant le bassin sacré que l’on nommait « la source ». C’était la première fois en 15 ans qu’Elvan s’approchait aussi près de la source. Pendant toutes ces années d’apprentissage, seuls les frères-parents franchissaient la limite qui séparait le corps du chœur du temple, une mince ligne de cuivre sertie dans le dallage. Devant eux, juste avant le bassin, une étole rouge était posée à même le sol. Sur ce morceau d’étoffe, encadré par deux frères-parents, reposaient trois objets : une bougie allumée, une coupe remplie d’eau et une pierre polie.

- Votre voyage sera difficile. Mais au terme de celui-ci, vous renaîtrez dans la douleur et la lumière. Si vous le jugez utile, prenez un de ces objets et il vous sera donné.

Les trois jeunes gens, firent passer leur sac devant eux et d’une voix déclarèrent :

- Nos seuls biens sont ici et nous ne demandons rien d’autre !

- Par ce choix vous avez renoncé à tout ce qui vous lie à votre ancienne vie. Vous laissez la chaleur d’un foyer, vous quittez la douceur d’une table, vous abandonnez la sécurité d’un toit. Vous prenez en main votre vie. Elvan, ne put réprimer un frisson en écoutant le Grand maître parler. Il aperçut dans l’eau, quelque chose qui captiva toute son attention. Le fond du bassin était un trou noir vers lequel un petit plateau à trois marches descendait. Sur la première marche, gisaient d’innombrables pièces d’argent et au milieu un gros anneau de métal retenait une corde qui plongeait dans les abysses. Les paroles du Grand maître revinrent peu à peu à la conscience du jeune homme.

-… Cette eau sombre et opaque ressemble à l’avenir vers lequel vous vous engagez, inconnu mais plein de promesses. En entendant ces mots, Elvan vit l’eau d’abord se troubler, puis s’assombrir jusqu’à devenir opaque et semblable à une plaque de métal. Il ressentit ce léger picotement qui lui était désormais familier. *Jidù-panna, il a modifié la matière*. Il se risqua à jeter un œil vers son ami et vit la chair de poule sur ses bras. Ces constats au lieu de l’effrayer, le rassérénèrent. La magie était son domaine et celle mise en œuvre à cet instant n’était pas destinée à leur nuire.

-… Plongez tour à tour votre main et prenez ce que la source vous offre ; Héritage de votre passé pour votre renouveau.

Chacun d’eux, prit une poignée de pièces et la glissa dans leur sac.

-… Entrez maintenant dans la source, et suivez le lien. Ce lien est le seul lien de retour, mais ne faiblissez jamais dans votre volonté et avancez vers la lumière. *La corde !*

Leysseen, Ysaël puis Elvan pénétrèrent dans le bassin. Ils inspiraient par saccades rapides comme on le leur avait appris, puis prirent une profonde inspiration et disparurent aux yeux des autres jeunes fascinés. L’eau n’avait pas bougé, elle n’avait pas eu une ride lorsque les corps avaient plongé en son sein. Lorsqu’elle redevint claire, les jeunes gens avaient disparu définitivement.

- Une nouvelle page se termine. De nouveaux livres vont écrire la vie de nos anciens novices. Réjouissez-vous mes enfants de cette renaissance et accompagnez-les de vos pensées…

…

Opaque, la vase remontait en volutes denses, obstruant une vue déjà troublée par l’eau chargée de particules de roches érodées, raclées et charriées dans les boyaux sombres du siphon.

Elvan sentait toujours le contact souple et gluant de mousses vaseuses de la corde guide dans ses mains. Ce fut d’abord un point blanc dans le tourbillon de bulles qui devint rapidement soleil et sa clarté intense, puis l’air. Il aspira bruyamment, dans un raclement douloureux, l’oxygène brûlant de l’atmosphère du désert, et jaillit dans une gerbe écumante au centre de l’oasis. *Douleur et lumière…*

Le jour était déjà bas sur l’horizon. Elvan se hissa sur la berge et roula sur le dos, rejoint bientôt par Ysaël et Leysseen. *Le grand œil ! Ô Eù* fruit du Dieu unique importé par les colons et la croyance en une force créatrice et protectrice de Vie chez les annouvéens, l’addition de toutes les âmes arrivées à l’état de conscience ultime. Quelle merveille, quel spectacle ! Ses yeux lui faisaient mal, mais il ne pouvait pas se résigner à les fermer, se priver du spectacle neuf de son premier couché de soleil. Plaisir prolongé jusqu’à la douleur, qui nous fait hésiter, entre émotion et brûlure, sur la nature des larmes.

Ils ne virent pas, tout d’abord, les femmes qui les observaient. Leysseen, le premier, se redressa, et posa doucement sa main sur l’épaule d’Elvan, comme on veut réveiller un enfant, conscient que l’on est de l’intrusion que l’on s’apprête à faire, au milieu d’un rêve ou dans un de ces moments particuliers où l’être tout entier a quitté les lieux et place du corps, pour errer dans les dédales de ses pensées. Devant les petits rires gênés des jeunes femmes, ils prirent conscience de leur nudité. Dans une hâte maladroite et rougissante, ils sortirent leurs vêtements trempés du sac et s’habillèrent. Ils n’eurent pas le temps de se préparer à ce qui suivait.

…

Lorsqu’ils pénétrèrent dans le camp nomade, c’est une multitude de signaux visuels, auditifs et olfactifs qui les assaillit. Tant de gens réunis, quand jusqu’ici leur univers s’était résumé à la cohabitation sage et ordonnée d’une vingtaine de personnes. Et là, cent, peut-être deux cents visages brunis par le soleil, creusés par le sable et le vent, des hommes, humains et krilliens confondus mais aussi des femmes et des enfants qui vivaient, voyageaient ensemble. Elvan reporta son attention à la découverte du camp. Plusieurs foyers crépitaient. Des marmites, posées dessus, s’élevaient des effluves épicés, des parfums de bouillons nuancés, qui vous inondaient la bouche et faisaient briller les lèvres d’envie. *Des Sethiens, des caravaniers du grand désert de Chanseth. Les voilà donc…*

La pensée d’Elvan fut coupée par l’arrivée face à lui d’un homme mûr, le silence s’était abattu sur le camp, il reconnut en lui un T’An, guide de la caravane.

- Que les sables vous protègent ! Sois le bienvenu Jidaï-atah, toi et tes amis. Demandez-vous le gîte pour la nuit ?

- Les sables nous protègent tous ! Mes amis et moi serions honorés si vous pouviez nous laisser une place près de vos tentes et quelques restes de votre repas.

Les formules étaient inscrites dans la nuit des temps. Elvan récita sans hésitation des phrases apprises et répétées depuis des années, dans les sombres galeries de la Tour. Il y eut un moment de silence où les trois jeunes voyageurs, appréhendèrent le gouffre qui les séparait de la vie à la surface. *Qu’il leur faudrait être attentif pour ne commettre aucun impair !* Puis il y eut un sourire, des mains tendues. Le retour du brouhaha joyeux, leur fit prendre conscience du silence qui régnait quelques secondes plutôt sur le camp.

T’An Acharb les accueillit dans sa tente. Soutenue par deux poteaux d’environ trois mètres, une grande toile épaisse et brune retombait loin sur les côtés, couvrant ainsi un espace d’à peu près six mètres sur six. Au centre, étaient disposés des coussins de cuir ornés de broderies géométriques. Ils encadraient un immense plateau de métal jaune, finement ciselé, sur lequel reposaient des assiettes et des plats de terre, dans lesquels fumait un ragoût odorant. Le tout gisait sur un large et somptueux tapis aux teintes fauves et aux motifs précis et réguliers, assemblés en un dessin chargé.

L’atmosphère de la tente était chaude, épicée, et les bâtons d’encens s’ajoutaient aux parfums lourds du repas. Alors que la nuit était déjà avancée, la boisson, fortement alcoolisée et sucrée avait contribué à rendre la tente moite et les esprits brumeux. Ysaël s’enhardit et interpella le T’An.

- Vous avez appelé Elvan, Jidaï-atah, comment saviez-vous qu’il est exorciste ? C’est le Grand maître qui vous a prévenu ? La question d’Ysaël émergeait d’un silence feutré, et Elvan n’avait rien vu venir. Leysseen faillit avaler de travers. Il se redressa lentement du tas de coussins dans lequel il s’était vautré peu à peu, les yeux rivés sur le caravanier.

- Dans ses yeux ; il a le regard de ceux qui voient au-delà des choses. Je ne savais pas qu’il était exorciste…

- En vérité, je ne suis pas membre du clergé. Elvan portait l’opale noire, signe de sa foi, mais la couleur indiquait aussi qu’il n’était que croyant, en aucun cas membre du clergé. Mais les mots de Acharb l’avaient troublé. *Se pouvait-il que le T’An lui-même soit un « faiseur », comme moi, un Jidaï-atah. Cela n’aurait rien de vraiment surprenant en somme…* Leysseen relança la discussion.

- Vous n’avez pas de Jidaï-atah, pour protéger votre caravane ?

- De quoi voudriez-vous que nous nous protégions ? Le désert est notre seul danger. C’est aussi notre meilleure protection.

*L’homme répond trop vite*, se dit Elvan. Son calme n’était qu’apparent. Il semblait aux aguets. Maîtrise de la voix et du mouvement, mais les yeux avaient d’imperceptibles mouvements. Il fouillait dans son esprit des réponses rassurantes. Elvan arrivait aux mêmes conclusions que sa sœur quelques secondes après. *Il ment. Pourquoi ?*

- Pourrons-nous bénéficier de votre protection jusqu’à T’An-T’Aï ? Ysaël se retourna vers son frère, surprise de sa question. Ils n’en avaient pas parlé tous les trois, et là, comme s’il était le chef autoproclamé, Elvan prenait une décision pour eux. Elle se rembrunit et attendit la réponse de Acharb.

- Il vous faudra vivre selon nos usages, travailler au bon fonctionnement du camp, et à la bonne marche de la caravane. *C’était entendu.* Elvan sourit.

T’An Acharb se leva et tous firent de même. Il appela un jeune homme qui buvait et plaisantait à l’extérieur, qui répondit au nom de Askenuh.

- Il sera votre guide. Puis il ajouta à Elvan dans un demi-sourire :

- Je ne vous ai pas dit que nous allions à T’An-T’Aï, Jidaï-atah… Son regard alla lentement se planter dans celui d’Ysaël, puis dans un sourire il fit demi-tour. Elvan essaya de répondre mais les mots restèrent figés dans sa bouche. Il le regarda rentrer dans sa tente et surprit le regard incrédule de ses amis. Elvan leur adressa un haussement d’épaules, et tout le monde alla dormir.

…

Cela faisait six jours qu’Elvan et ses amis répétaient les mêmes gestes, encore maladroits, au seuil de ce moment de l’apprentissage, où le mouvement n’est pas encore réflexe, mais déjà mécanique, où la pensée reste encore dirigée essentiellement vers l’acte. Les yeux d’Elvan avaient des difficultés à s’habituer à la lumière intense du jour. Comme ses amis il portait un ample foulard sur l’ensemble de la tête et couvrant une bonne partie du visage. Dans les premiers temps il avait refusé de le porter, mais à force de douleurs le soir, il avait fini par accepter. Il lui recouvrait également le devant de ses yeux d’une fine couche de son turban pour les protéger. Même avec ça, le soir venait et avec, la cuisante douleur au fond du crâne. Il en avait parlé à Askenuh qui n’avait rien dit d’autre que :

- Ça peut durer plusieurs semaines…

Le soir même, une femme, qu’Elvan n’avait pas encore vue depuis qu’ils étaient ici, entra dans leur tente.

- Askenuh m’a dit que vous aviez encore mal aux yeux Jidaï-atah. Permettez ?…. Elle montra un petit bol rempli d’une sorte de pâte huileuse. Elvan lui fit signe d’approcher. Elle s’agenouilla auprès de lui sans se soucier de ses deux amis et lui appliqua doucement l’onguent sur les paupières, et le tour de l’œil. La pommade avait une odeur entêtante qui augmenta rapidement son mal de tête.

- N’ouvrez pas les yeux avant demain, la pommade pourrait brûler vos yeux. Elle se releva et sortit. Après quelques instants, Ysaël brisa le silence.

- Pourquoi ne nous en as-tu pas parlé ? Tu aurais dû accepter le foulard dès le début…

Elle était agressive comme chaque fois qu’elle se sentait obligé d’être une mère pour lui. Elvan soupira, Leysseen intervint.

- Nous n’avons jamais évoqué notre arrivée à T’An-T’Aï. Combien avez-vous récupéré lors de la cérémonie ?

- Combien ? Quoi ?…. Ysaël était un peu dérouté par le changement brutal de conversation.

- Combien d’argent avez-vous ? Combien avons-nous ?

Ils n’avaient que très peu parlé de leur future arrivée dans la capitale Sethienne et n’avaient jamais évoqué leur renaissance. Après un rapide décompte, ils disposaient d’une petite fortune de trente et une pièces d’argent. Ysaël était fière d’en être responsable pratiquement pour moitié. Elle ne put s’empêcher de railler son frère.

- Et bien, si on devait compter sur toi pour nous nourrir, on n’irait pas bien loin.

- Si on devait compter sur toi et ta diplomatie légendaire on pourrirait encore au cœur du désert en attendant qu’une autre caravane passe.

Leysseen se gardait bien d’intervenir dans ces querelles qu’il savait sans lendemain. Il rangea sa part et s’étendit sur sa couche. Il étira sa jeune musculature soumise à un rythme intensif depuis quinze jours. *Quelle organisation !* Il n’en revenait toujours pas. Tout était réglé au moindre détail. Du lever des caravaniers à leur coucher avec le soleil, la vie de la communauté suivait des rites immuables et nécessaires. Il avait naturellement compris que ces rites et ces procédures étaient le savoir ancestral des caravaniers qui se transmettait de génération en génération. Il comprenait intuitivement qu’ils participaient à la sécurité et à la bonne marche de l’ensemble. Et à la tête de tout ce petit monde le T’An. *Tout repose sur lui. Tant de responsabilités regroupées sur un seul être. Comment fait-il ?* La question se teinta d’amertume quand Leysseen comprit qu’elle concernait autant la solitude que la capacité qu’exigeait cette responsabilité. *Seul.*

Il devait être cinq heures du matin, et si le ciel rosissait à l’horizon, le soleil n’était pas encore levé. Derrière eux K’Ali-Krill renvoyait les derniers rayons de sa pâle lumière. Dans une heure, alors que le train s’étendra en une longue colonne de plus de trois cents mètres, Krill, la géante rouge, dardera ses premiers rayons obliques sur le profil sinueux de la caravane, projetant son ombre mouvante et immense sur les dunes qui prendront leur couleur d’ambre.

Askenuh avait été un bon guide pour les trois jeunes gens, et eux de bons élèves. Le processus était immuable. Le camp s’éveillait à quatre heures et demie du matin, et l’on avalait en hâte une tasse de bakswé, alcool de palmier, avec une galette de céréale, fortement sucrée, très roborative. Ysaël n’aimait toujours pas cette boisson. *Je vais encore mettre une demi-heure avant de retrouver tous mes moyens…*

Puis l’on pliait le campement. La vitesse à laquelle disparaissait ce lieu où s’élevaient auparavant une cinquantaine de tentes, et où vivaient plus de deux cents personnes, ne finissait pas de surprendre Elvan. Il leur fallait moins d’une demi-heure pour tout ranger. L’organisation était impeccable, hommes et femmes fourmillaient en tous sens, dans un tumulte diffus, et d’un coup, presque par enchantement, alors que seuls l’organisation, la volonté et une habitude ancestrale en étaient responsables, la caravane était prête au départ. Le serpent s’élançait alors dans les étendues sablonneuses du « Grand blanc ».

La tête seule savait où aller. Le T’An était le seul à connaître les arcanes du désert. Détenteur du savoir oral il connaissait les emplacements de tous les points d’eau, et lui seul pouvait les ramener au Thégérit, lieu immémorial de vie et de naissance du clan. Elvan savait que la capitale se trouvait au nord du royaume, au bord de la mer intérieure, et c’était au nord que la caravane allait. Mais d’infimes inclinaisons imprimées par le chef caravanier, perturbaient l’orientation générale du jeune homme. La seule chose qu’il put en dire, était que l’on dormait toujours bien, quel que soit l’endroit choisit, semble-t-il au hasard, par le T’An.

*À croire que l’on ne pouvait que bien dormir dans ce désert !* Elvan sourit à cette pensée. Au loin, à gauche de leur route s’élevaient des falaises rouges.

*Tonnerre. Mille-pattes tonnerre.*

Leysseen était d’avant-garde ce matin, il avançait en compagnie d’un homme plus âgé que lui du double. Pourtant les brusques accélérations et les pas arythmiques du Sethien donnaient beaucoup de mal au jeune homme qui s’accrochait pour suivre son aîné.

*Plus dormir, plus possible, faire taire…*

Ysaël se trouvait à près d’un demi-kilomètre derrière la caravane. Elle aussi était en compagnie d’un Sethien. Beau comme un dieu ! *Si Leysseen savait avec qui je suis…* Elle étouffa un rire à cette pensée et reçut pour toute réponse un regard glacial du jeune homme qui la formait à la garde. Il se rapprocha en lui faisant signe de s’arrêter et de s’accroupir.

- Tu ne dois pas t’égarer.

- Je sais… - Non, tu ne sais rien ! Ton esprit doit être entièrement tourné vers ce que tu fais. Le ton n’autorisait pourtant pas de commentaire.

- Mais…

- Écoute ! Regarde ! Et vide ton esprit.

*Faire taire, faire taire, faire taire…*

Ysaël ferma les yeux et décida d’obéir. Se-shan lui posa une main apaisante sur l’épaule. Il s’approcha et se mit à murmurer à son oreille.

- Le désert écoute. Le désert voit. Le désert dort le jour. Ne réveille jamais le désert. Ysaël n’arrivait pas à écouter les préceptes maintes fois répétés. Elle sentait le souffle tiède de Se-shan sur son cou, sa main sur son épaule. Elle essaya de penser à Leysseen mais elle pouvait sentir la chaleur du corps de l’homme accroupi derrière elle. Alors elle entendit son cœur.

*Faire taire, faire taire, faire taire…*

Elvan ferma les yeux pour savourer un instant la plénitude de la nature qui les entourait. En un instant son âme entière s’emplit d’un tumulte assourdissant.

*Faire taire, faire taire, faire taire…*

Il ouvrit les yeux et aspira bruyamment comme s’il émergeait d’un lac. Ses yeux se tournèrent vers le sud.

- Ysaël. Murmura-t-il. Le T’An non loin de lui se retourna. Le corps tout entier d’Elvan était tendu comme un arc. T’An Acharb fit signe à la caravane de stopper. Elvan partit en courant vers l’arrière. Au loin des éclairs blancs courraient sur les dunes et se rapprochaient d’eux.

La voix de Se-shan se tut, sa main se crispa sur l’épaule d’Ysaël. Elle prit conscience qu’elle entendait réellement son cœur battre… À *moins que…*

- Cours !

Se-shan s’était levé et la tirait par l’épaule. Derrière eux le désert se souleva comme une mer déchaînée. Elle tituba, se releva et se mit à courir comme un automate, poussée par la seule peur. Se-shan emmenait Ysaël vers les falaises. Ils étaient à mi-parcours quand Elvan arriva à l’arrière du cortège qui déjà hurlait. Les hommes et les femmes courraient et s’éloignaient en groupes de la caravane. Quand la vague de sable sembla sur le point de retomber, elle explosa pour laisser jaillir un serpent gigantesque orné d’une corolle d’écaille qu’il déploya en la faisant vibrer. À peine la gueule béante avait-elle émergé des sables en furie que les groupes dispersés se couchèrent d’une seule voix et le silence fut brisé par un rugissement titanesque dont l’onde vint percuter Elvan qui vacilla sous l’impact.

*Par Eù ! Quel animal… Que de colère*. Un Sethien arriva près d’Elvan et voulut le prendre par l’épaule. Elvan se dégagea brusquement et tendit les mains devant lui faces vers le sol. Il ouvrit grand les yeux et les planta dans ceux du… V*er ?* Autour de lui, l’air se mit à vrombir et le ciel s’obscurcit. Le Sethien fit un pas en arrière, tituba et tomba en arrière. Il lui semblait que le sable allait tout entier entrer dans le corps du jeune homme. Une onde de choc irrésistible semblable à celle provoquée par le cri du serpent plaqua l’homme au sol qui crut un instant qu’il ne respirerait plus jamais. Un silence de plomb s’abattit sur la scène dantesque.

Le ver s’était arrêté net et semblait lui aussi figé par ce silence absolu.

*Se taire, plus de tonnerre, silence… Enfin dormir de nouveau.*

La scène resta un instant d’éternité figée. Elvan avait le regard noyé dans celui du… *Dragon*. Puis, le ver sembla s’effondrer sur lui-même quand il s’enfonça dans le sable. Le Sethien récita à mi-voix :

- Le désert voit et écoute. T’Anath-Draco est son incarnation…

Loin comme dans un rêve, Elvan entendit le murmure et sa conscience relâcha trop vite sa tension. L’air vibra à nouveau et dans un souffle le jeune jidaï fut secoué par un spasme violent qui l’arracha du sol et le projeta violemment quelques mètres plus loin. Le Sethien prit alors conscience du silence absolu qui les entourait quelques instants plus tôt. Le désert vibrait à nouveau de calme et de sérénité. Ysaël tomba à genoux, les jambes coupées. Plus loin, Elvan gisait sur le sable fin. Une tache rouge imprégnait déjà le blanc de la dune

# 2 Autres lieux, autres intérêts

~ DE L’IGNORANCE ~

«… Et c’est ainsi que commença ce qui n’avait pas encore tout à fait commencé et qui n’était pas près de se terminer. Beaucoup de gens, en de nombreux points du globe partaient dans des directions en croyant savoir où ils allaient, ce en quoi ils se trompaient. C’était aussi bien. L’avenir était trop effrayant pour être contemplé. »

Extrait du livre de Tous les dangers de Lac-N’Cy (Maamù IV.15.6)

Darsh, quelque part entre glace et roc. La silhouette massive du Saar Kineen se découpait sur la ligne de crête. Dans ce ciel d’un bleu intense, que seules les régions septentrionales connaissent, où s’étiolent de hauts cirrus tels des flammèches filandreuses et cotonnées, la forteresse du baron Da-Kineen apparaissait grise et comme taillée dans la montagne elle-même.

La journée était bien avancée, mais on était dans cette saison où le jour dure deux fois plus que la nuit. Une nuit marquée par la levée d’un vent sec et froid. C’était l’heure où Younaï prenait son tour de garde à la lourde porte de la forteresse. Même emmitouflé, comme il l’était dans une chaude et large cape de fourrure, le jeune soldat savait que la nuit serait longue et pénible, particulièrement quand le vent entamerait sa danse glaciale. Younaï était pourtant habitué aux durs climats de son pays, mais il préférait endurer le froid dans une colonne en campagne contre l’ennemi, que tapis prêt d’un brasero fébrile au cœur des marches du royaume. Même si ces marches appartenaient au plus prestigieux chef de guerre qu’avait connu le royaume Darshien.

*Qui oserait sortir à une heure pareille ? Qui oserait nous attaquer ?* Les pensées du jeune homme erraient, sans but précis, sur le fil du temps qui s’écoule. L’imagination et les rêves de gloire, voilà bien tout ce qui pouvait permettre de s’évader un instant d’une vie morne et répétitive de rondier.

- Ouvre-moi.

Le garde sursauta, surpris dans ses rêveries. Il ne l’avait pas entendue arriver. La cavalière tendait son doigt pour désigner au soldat, encore saisi, l’énorme porte de la citadelle, qui donnait sur l’extérieur.

- Tout de suite maîtresse, mais il est tard et le vent…

- Fais ce que tu dois faire ! Younaï se mordilla nerveusement les lèvres et se hâta de débloquer le battant de la porte. La cavalière se retourna sur sa selle et aperçu en haut du donjon la silhouette floue du baron qui devait la regarder depuis la fenêtre de son bureau.

*Je l’accomplirai ta mission, mais tu ne me reverras plus*. Elle caressa l’encolure de sa monture et lui fit signe d’avancer vers le froid, le vent et bientôt la nuit. Le faucheur renâcla mais s’engagea sur le sentier. Avec un peu de chance nous serons à l’Ashrina au petit matin.

…

Le disciple entra précautionneusement dans le cercle des pierres. Il passa entre les deux monolithes australs et se jeta les deux genoux à terre, les mains posées dessus et la tête baissée en signe de soumission complète. L’air était frais, une légère brise soufflait amenant les senteurs du grand erg et de la nuit. Mais, autour du sanctuaire il n’y avait pas un bruit. De l’extérieur du cercle on n’entendait même pas ce que le jeune identifiait maintenant comme une sourde lamentation. Il attendait le bon vouloir du Jidaï-atah.

- Quelle nouvelle m’apportes-tu ?

- Ils sont arrivés Maître. Ils attendent l’élu maintenant, selon vos ordres.

- Bien. Il ne va plus tarder, et vous le guiderez jusqu’à son destin, notre destin…

Le Jidaï-atah, qui n’était autre que Oroar, initié du dixième cercle de Bel-Buk, sourit et leva son regard gris vers les étoiles.

- Retourne à tes œuvres. Les lamentations reprirent.

- Oui maître. Le disciple se leva et recula jusqu’au porche monolithique. Quand il le franchit, il aperçut un bref instant une lame scintillante dans la main de Oroar, avant qu’elle ne s’abatte. Il frissonna et sourit. Les étoiles cillèrent pour accueillir la vierge immolée.

…

- Vous pensez qu’elle réussira ?

L’homme qui venait de s’adresser au baron Othon Da-Kineen était mince, longiligne et creux de visage. Il avait le crâne rasé, ce qui lui conférait une allure d’oiseau de proie. Il y avait dans ses yeux bleu clair, ce quelque chose d’inhumain et glacial qu’ont les fanatiques ou ceux qui ont trop souffert, et pour qui la vie n’est en somme rien de plus qu’un passage éphémère avant le néant. C’était ce qu’on remarquait en premier chez lui.

- C’est notre meilleur élément. Finit par répondre Da-Kineen, après s’être finalement détourné de la fenêtre, pour faire face au moine qui l’observait.

*Cette fille ne t’appartient pas. Elle travaille pour toi, elle te sert mais elle est au Morganat, vieux bouc et ça te chagrine*. Il n’aimait pas le baron. Il n’aimait pas les nobles en général et les militaires en particulier. Ils avaient ce mépris dans les yeux et la bouche qui les rendait insupportables. *Ils se croient à l’abri, les maîtres du monde, tout ça parce qu’ils avaient, soi-disant, côtoyé la mort. Comme si cela suffisait pour comprendre les hommes*. Il savait qu’ils étaient fourbes, car ne vivant que pour leur propre intérêt. Il manquait chez la majorité des hommes cette vision globale du destin de l’humanité qui dépassait les petites ambitions personnelles. Il ne lui était jamais venu à l’esprit qu’il était lui-même un de ces hommes.

Le baron ajouta d’une voix atone :

- Elle n’a pas d’autre choix que de réussir.

Le chauve cru comprendre ce que lui disait le baron, mais il se trompait. Il savait que l’homme était usé par les nombreuses campagnes contre l’ennemi éternel, Panshaw, et qu’il ne commanderait sans doute plus les armées en marche. Mais là encore, il se trompait.

- Je partirai demain, si le temps le permet. *Je ne veux pas te peser plus que de raison, vieil homme*. L’homme du conseil des parfaits referma sa cape pourpre qui dissimulait des épaulettes ornées de cinq barrettes de cuivre. Il s’inclina et quitta le bureau sans attendre de réponse.

*C’est ça rapporte à ton maître, bon chien. Bâtard, tu me crois sénile, mais je te briserai toi et tes chefs*. Le baron était un noble, et de plus, il était homme de guerre, un combattant valeureux, cruel et efficace. Comme tous les hommes de son espèce, il n’aimait pas rendre des comptes aux moinillons du conseil. Avec le départ de Lauranna de château Kineen, le baron savait qu’il venait de sceller la mort de nombreuses vies. Mais ni lui ni le moine ne pouvaient imaginer ce que déclencherait la venue à Panshaw de celle qu’on appelait l’Hydre blanche.

…

Le jeune officier d’état-major s’arrêta devant la porte pour réajuster une dernière fois sa tenue. Il savait, comme tous les soldats. Il avait entendu parler de la maniaquerie du légat. En fait il ignorait que ce dernier estimait que les officiers devaient montrer l’exemple, particulièrement dans ces situations mondaines, comme il les qualifiait lui-même, où rien d’extérieur ne pouvait excuser une tenue négligée. *Après tout, ils n’avaient à penser qu’à ça !*

L’homme frappa à la porte et entra. À l’intérieur, il se tint le plus droit qu’il put et attendit que l’homme assis à son bureau, dos à lui, lui donne la parole. *Quelle confiance, je pourrai aussi bien être un assassin à la solde des Kotiens*. En guise de mot, le légat fit un petit mouvement de l’index à l’encontre du jeune officier, mais sans jamais se détacher de son écrit.

- Monsieur, le conseil du roi va débuter, je suis chargé de vous y conduire. Le ton était, quoique un peu précipité, net et respectueux. *De vous y conduire… Un cavalier, sans doute*. Le légat sentit de la tension dans la voix de son subalterne.

- N’a-t-on rien de mieux à vous faire faire, que de me « conduire » en un lieu que je connais déjà ? La phrase n’était pas un reproche direct au jeune lieutenant, mais il ne pouvait pas le savoir. L’homme se retourna enfin, en s’appuyant sur le dossier de sa chaise, un demi-sourire sur sa face marquée par le soleil, le vent et les années à dormir en campagne. Narlon Barens, légat de la 20ème légion, le vainqueur de M’Haui-Efew était déjà un héros au sein de l’armée et en passe de le devenir pour le peuple.

- Je n’ai rien dit. Vous n’êtes pas responsable. Depuis combien de temps êtes-vous ici, lieutenant ?

- Un an monsieur…

- Légat, je suis Légat !

- Mais monsieur, nous sommes… La reprise du terme plus que la tentative de résistance du jeune officier piqua au vif Barens.

- Nous sommes en ville, je sais ! Mais, vous et moi sommes des soldats, nous savons qui nous sommes en réalité. Il n’y a personne d’autre que nous dans cette pièce. Si le peuple ne nous reconnaît pas, c’est uniquement pour qu’il se sente protéger de ses propres armées. Devant les autres, les conseillers, les légistes, le peuple, vous pouvez m’appeler, « Monsieur », et il mit tout le mépris qu’il put dans ce simple mot. Entre nous, je suis votre supérieur !

Sa voix était montée progressivement et laissait, maintenant, éclater sa colère. Il avait toujours trouvé cette série de mesures stupides et dégradantes. Tout le monde savait bien que Panshaw devait son salut à ses légions. Alors pourquoi s’acharnait-on à rabaisser ces hommes ? Bien sûr, il fallait veiller à ce que les armées ne se croient pas tout permis, et pour ça la loi contre le port des armes, même pour les soldats, en ville était une bonne chose. *Il y avait décidément dans ce royaume des officiers d’état qui n’avaient rien de mieux à penser et à faire que de pondre des décrets insignifiants et insultants…* Il s’était levé et avait saisi sa gabardine. Quand le lieutenant retrouva ses esprits, Barens était prêt à le suivre.

- Un an, c’est trop long pour un jeune officier. Vous devriez être en poste dans une légion en campagne. J’y veillerai.

Le jeune homme savait que ses postes étaient longs à obtenir, mais là… Un coup de maillet et dans la foulée une caresse pour l’oreille. En une phrase supplémentaire Barens venait de faire oublier l’incident et redonner le moral à son officier. Plus encore, il lui avait dit ce que tous les jeunes officiers panshiens attendent de leur supérieur : Un encouragement, un espoir de progression. Barens venait une fois de plus de se lier la loyauté indéfectible d’un de ses hommes. Le jeune homme n’oublierait pas de sitôt la leçon.

…

L’ombre glissa entre les rochers glacés. Désormais immobile, on n’aurait pu dire si elle avait bien existé un instant plus tôt. Serdr était très prudent. Il se savait non seulement en terre hostile mais aussi en territoire ennemi. Il avait mis trois jours pour s’approcher de la forteresse. Lentement, terré le jour dans les anfractuosités les plus improbables, se déplaçant la nuit comme un serpent.

Le poste d’observation qu’il avait fini par établir était parfait, de son point de vue. De là il pouvait voir la forteresse, son entrée, une bonne partie de sa cour et, il avait peu à peu compris quelles fenêtres étaient celles du Baron dans l’immense donjon.

*Trente-quatre ans et déjà quinze ans que je fais l’andouille dans les coins les plus paumés de ce fichu pays !* Cette pensée l’aida à se concentrer à nouveau sur les événements du château. Serdr était Panshien, et ce seul fait lui vaudrait la mort sans procès s’il était capturé ici ou n’importe où ailleurs à Darsh. *Mon vieil ennemi…*

La porte. La porte principale venait de s’ouvrir laissant apparaître un cavalier. Celui-là même qu’il avait vu se préparer quelques instants auparavant dans la cour. Celui-là même qu’il avait vu sortir du donjon d’une démarche souple juste avant. Un guerrier sans doute. *Le vieux Kineen a donné ses ordres. Qui es-tu mon beau ? À moins que tu ne sois ma belle…* Alors qu’il posait la question à mi-voix, le cavalier fit une halte juste à la sortie du pont d’accès. Serdr reteint sa respiration, la forme ne bougea pas pendant une seconde interminable, puis reprit sa route.

*Faut vraiment que je rentre, je commence à faire des conneries…* Si c’était le même, ce cavalier était bien une cavalière. Elle était arrivée hier tôt dans la journée et le vieux baron était descendu en personne l’accueillir. À cette distance, Serdr avait été cependant capable de distinguer sa chevelure blonde, presque blanche, ses longs habits de voyages teintés de vert. La démarche était souple presque féline et le port de tête altier. Une noble sans doute, mais plus vraisemblablement une guerrière.

Serdr notait toutes les allées et venues au château du baron. Dans deux jours il partirait et retournerait à la frontière pour son rapport. Kineen, il en était sûr, préparait quelque chose, mais quoi ? Il avait vu ses soldats s’entraîner très régulièrement et de manière intensive. Il avait vu des prêtres, des nobles, des officiers venir puis repartir. À chaque fois ces petits comités duraient entre un à trois jours, jamais plus. Il n’avait jamais vu revenir la même personne. Comme il ne vit jamais l’ombre dans son dos.

Il y eut ce murmure. Serdr voulut se retourner mais ses membres restèrent immobiles, inaccessibles à ses ordres. Un vent de panique souffla dans son esprit mais ne dura que le temps d’une expiration. Ses yeux se voilèrent alors que ses cervicales se brisaient.

…

Le trajet jusqu’à Raven-M’Adrt ne dura que quelques minutes. Barens logeait à l’hôtel des « frères vigueurs », comme à chaque fois qu’il s’arrêtait à Derach-Ach. Le légat laissa le jeune lieutenant à la porte du conseil et entra dans le sein des seins, là où toutes les décisions les plus importantes pour la sécurité du royaume se prenaient. Le roi n’était pas là aujourd’hui. Barens n’aimait pas vraiment ça, mais il savait que la raison en était que le roi avait d’autres affaires urgentes à régler, et globalement il considérait cette prise en charge des affaires du royaume par le suzerain comme un net progrès. Barens avait confiance en son souverain.

Il y avait déjà dix hommes qui discutaient tranquillement, ses pairs, les légats, les commandants en chef des légions Panshiennes. Le conseiller à la sécurité du roi se leva pour accueillir Barens.

- Paix et Salut Narlon, nous t’attendions.

- Paix et Salut Sylvar. *Nous ne sommes que dix. Les autres pensent peut-être que nous enfilons des perles !*

Barens se renfrogna à la vue de ce conseil restreint. Ils échangèrent une brève poignée de mains et Sylvar, l’homme du roi, comme l’appelaient les officiers, se rassit.

- Messieurs, commençons. Le roi s’excuse, mais des affaires importantes, elles, requièrent toute son attention.

Il y eut quelques rires, des sourires. C’était une plaisanterie commune et entendue au conseil du roi ; Tous ici savaient qu’eux aussi allaient traiter des affaires importantes, mais c’était plutôt bon signe. Les frontières étaient calmes depuis près de trois ans, ce qui n’était plus arrivé depuis la Grande paix signée six cents ans plus tôt.

- Vous avez tous pris connaissance des rapports de secteurs.

Ça n’était pas une question, Sylvar savait que tous les légats en avaient lu tout ou partie avant de se rendre au conseil.

- Dans le secteur nord, monsieur D’aflon-Luys nous le confirmera sans doute, la frontière n’a jamais été aussi calme. Barens se leva et, songeur, se dirigea vers l’une des fenêtres de la salle.

- Au centre nous avons ordonné à deux de nos légions de rejoindre le secteur sud, car c’est là que la situation est la plus conflictuelle. Nous avons à faire face à d’incessantes escarmouches de la part de petites unités commandos de Kotzash. Vinckharm ?

Le légat de la 5ème légion prit la parole calmement.

- La situation n’est pas catastrophique, mais elle pourrait devenir préoccupante si elle s’éternise. Ces affrontements réguliers ont plusieurs effets dont il nous faut tenir compte. Nos pertes, tout d’abord, si elles sont minimes à chaque fois, s’élèvent déjà, en six mois, à deux mille hommes, pour plus de deux cents combats. À ce rythme, dans un an, nous aurons perdu l’équivalent d’une légion. D’autre-part, la fatigue ; même si nous opérons à des rotations avec la 8ème et la 17ème, cet état de tension permanent mène la vie dure à nos soldats. C’est pourquoi, il est important que la 7ème et la 9ème viennent nous soutenir.

- Il y a un troisième effet. Barens était dos au groupe et regardait au dehors, mais il avait écouté attentivement le rapport de son confrère. Il enchaîna : Nous dégarnissons les secteurs centre, donc nous déséquilibrons nos forces en présence, et mettons en danger notre plan de sécurité. En fait, il y a aussi un dernier effet néfaste pour le moral, notamment, nous nous laissons attaquer sans réagir…

- Nous connaissons tous vos positions Barens, mais ces légions servent à ça…

Vinckharm avait pris un ton légèrement amusé, il était plus âgé de quinze ans que le légat de la 20ème. En fait, il avait même présidé à sa nomination au poste de Légat.

*C’était il y a... trop longtemps déjà*. Se dit Vinckharm. Barens resta face à sa fenêtre.

- Ces légions servent dans un dispositif global de six légions, dont les missions sont : Assurer la sécurité interne du royaume et servir d’unités réserves et tampon en cas d’offensive majeure sur l’un des deux fronts, voir les deux, comme ça s’est déjà vu ! Donc nous déséquilibrons nos positions, mais surtout nous remettons en question notre plan de défense du royaume. Vinckharm se renfrogna. Il n’aimait pas qu’on lui tienne tête ainsi, mais c’était une habitude chez Barens.

- Que préconises-tu alors ? Demanda Sylvar.

- Laissons les légions descendre, mais qu’elles relèvent deux des légions les plus touchées, les 5 et 8 par exemple, afin que celles-ci les remplacent dans le dispositif centre, qu’elles puissent se reposer et regonfler leurs effectifs.

- Mais, vous ne pensez qu’au dispositif. Je viens de vous dire que ces hommes sont épuisés. Deux légions de plus leur faciliteraient grandement la tâche.

- Dans le cas d’une offensive majeure, oui. Mais là nous avons à faire face à des attaques éclairs, de troupes qui se replient immédiatement derrière leur frontière. Vous nous l’avez dit vous-même. Ils ont trouvé comment nous fatiguer. Ils ne peuvent nous vaincre en batailles rangées, alors ils optent pour la guérilla.

- Vinckharm, Barens à raison, ça n’est qu’une solution à court terme, vous vous en rendez compte ? En plus, nous risquons d’alourdir encore plus notre capacité de réaction et notre vitesse dans ce type de conflit. Le légat qui venait de s’exprimer était le plus jeune du groupe. Il commandait la 16ème légion, secteur nord. Barens saisi l’occasion.

- La fatigue s’étendra aux autres, le temps de coordonner vos actions, les Kotiens seront ailleurs et recommenceront inlassablement. Ce qu’il faut faire, c’est faire cesser les attaques.

- Tu vas encore nous parler d’offensive. Tu connais pourtant la position du roi sur ce sujet. Pas d’agression. Tant que nous restons des victimes, nous sommes assurés du soutien de nos alliés, et le droit est pour nous. Sylvar était intervenu calmement, mais on sentait une tension chez le vieil homme, tension qui planait sur tout le conseil.

- Je ne parle pas d’offensive, mais de contre-offensive. Ils attaquent non pas pour envahir, mais pour affaiblir. Profitons d’une de ces attaques mineures pour lancer une contre-attaque, qui les oblige à se mouiller, qui leur fasse peur. À notre tour affaiblissons-les, en coupant les lignes de soutien de leurs unités. Refermons la nasse, asphyxions-les. Dans le même temps obligeons le gros de leurs troupes à nous arrêter, ils ne pourront pas le faire s’ils tentent de sauver leurs commandos. Je peux diviser ma légion. Avec trois ou quatre corps de légions bien coordonnées, ils ne sauront plus où donner de la tête. Cela devrait suffire. Il faut frapper fort et pousser au-delà de nos frontières. Ils n’ont pas l’habitude de combattre des unités plus petites que nos légions. Nous devons leur montrer que nous sommes seuls à décider. Tant que nous ne réagirons pas plus efficacement, je ne vois aucune raison pour qu’ils s’arrêtent.

- Mais les hommes… Vinckharm ne put terminer, Barens qui s’était retourné, frappa violemment sur la table.

- Je ne pense qu’à eux ! Nous avons déjà perdu deux mille hommes, vous nous l’avez dit. Vous voulez qu’on en perde encore beaucoup comme ça ? Son regard balaya le conseil. Je vous propose de réduire au silence pour un temps certain les armées Kotiennes.

- Mais les pertes d’une offensive… La voix de Vinckharm était déjà bien moins assurée, et les autres légats semblaient plonger dans de profondes réflexions.

- Nous ne sommes pas des comptables ! Il ne s’agit pas de savoir s’il vaut mieux perdre six mille hommes en un an, ou en un mois, il s’agit d’arrêter d’en perdre ! Il s’agit d’assurer notre intégrité territoriale !

*C’est toujours comme ça*. Se dit Sylvar. Il fallait toujours que ces deux-là s’affrontent sur des points stratégiques. Il savait bien que cela n’aurait pas de conséquences graves, les deux hommes s’estimaient et, sur les points importants, finissaient toujours par s’entendre. Mais là, il lui fallait bien reconnaître que Barens disait des choses sensées.

- Messieurs, cessons là. Intervint-il. Je rapporterai vos avis au roi. Lui seul peut décider ou non d’une telle « contre-offensive ». C’est assez subtil, mais ça peut, peut-être, convenir au roi et aux diplomates… En attendant les deux légions rejoignent le Tremlor. Barens, j’ai appris que vous faisiez route au sud, vous aussi. Toutes les têtes se tournèrent, surprises vers le légat.

- En effet, mon ami Tarum, commandant la 9ème légion m’a demandé de le remplacer, car il doit faire face actuellement à des bandes de pillards dans la région de Spao et à des dissensions au sein de sa légion. Il y eut des murmures autour de la table. Vinckharm hocha négativement la tête. Barens se demanda si c’était pour la décision cavalière de Tarum et de lui-même, ou pour les problèmes de dissensions. Il eut sa réponse.

- C’est tout bonnement ahurissant ! Et vous qui nous parliez de dispositif !

- Je comptais vous en informer. Il se trouve que ma légion, affectée en « campagne mobile » dans le dispositif centre, était la plus proche du Tremlor. Stratégiquement cela revenait donc à peu près au même. Deuxièmement, il lui fallait agir promptement. Le temps lui manquait pour attendre une réponse de la capitale. La manœuvre n’est pas très conventionnelle, mais heureusement que nos armées peuvent encore agir ainsi. N’oubliez pas que c’est notre mobilité et notre capacité d’adaptation qui nous ont toujours permis de réagir efficacement. Enfin, le dispositif n’est pas remis en cause, je le remplace, il me remplace. Et puis… Je serai dans le Tremlor si on décide d’agir.

- Tout cela est effectivement peu conventionnel. Mais je suppose qu’à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Barens perçut parfaitement le message. Il valait mieux, à l’avenir, éviter de réitérer ce genre d’opération, mais cette fois le roi n’en saurait rien.

Les onze hommes échangèrent, encore pendant une heure quelques informations tactiques sur la sécurité, écoutèrent les derniers rapports des Renseignements. Sylvar leur donna les dernières instructions du roi et tout le monde s’apprêta à sortir. Quand ils eurent franchi la porte, Barens resté seul interpella Sylvar.

- Pouvons-nous nous voir, assez rapidement avant que je reparte rejoindre ma légion ?

- Qu’y va-t-il ? Sylvar s’interrompit et vit au regard de Barens que la chose était suffisamment importante pour ne pas être traitée sur le pas de la porte. Bien sûr… Seuls ?

- Demande à Vinckharm de venir, mais il est inutile d’alerter les autres pour le moment.

- Et bien disons ce soir, dans mes appartements vers dix heures. Les deux hommes se saluèrent et Barens retourna à son hôtel d’un pas alerte, il avait un courrier urgent à envoyer. Sylvar le regarda s’éloigner un instant, perplexe. Que pouvez bien avoir à lui dire le légat. L’étoile montante des armées Panshiennes, avait sûrement quelque chose de grave à dévoiler à l’homme du roi.

…

Vinckharm arriva le dernier. Le vieux légat avait la détestable habitude d’arriver en retard, et cette fois encore il ne dérogea pas. Sylvar le fit entrer dans son salon particulier, sobre mais cossu. On y sentait la richesse, on y respirait le pouvoir. Barens était assis dans un large fauteuil en peau brune, tannée par le temps. *Et sans doute par le passage de nombreux culs illustres*. Se dit Vinckharm qui entrait ici pour la première fois lui aussi.

- Asseyons-nous messieurs. Je n’ai pas pour habitude de recevoir dans mes appartements privés, mais l’affaire semblait grave.

- Vous allez encore nous parler des lois des « désignations » ? Demanda, sur le mode de la plaisanterie, Vinckharm à Barens.

- Je referai une demande écrite en ce sens au roi, mais il ne s’agit pas de cela… Il s’arrêta, et se gratta la tête, signe d’une certaine nervosité. *Comment leur dire ça…* Sérieusement, je crains une attaque Darshienne d’envergure d’ici peu.

Barens était réputé pour ne pas tourner autour du pot, mais là c’était franchement abrupt. Les deux hommes accusèrent le coup. Sylvar se carra dans son fauteuil et Vinckharm sortit sa pipe et commença à la bourrer soigneusement. Panshaw était habitué à subir des assauts de son voisin du nord, mais depuis deux ans il n’y avait plus eu d’affrontement entre les deux royaumes. Depuis que Darsh avait mené une vaste offensive sur l’ensemble de la frontière afin de troubler la défense Panshienne. Cette attaque sauvage s’était soldée par une cinglante défaite et une retraite désordonnée qui aurait pu coûter bien plus à Darsh, si les armées Panshiennes et la 20ème légion en particulier n’avaient pas reçu l’ordre imminent de s’arrêter à la frontière. Une leçon qui s’était soldée par la mort de plus de quatre-vingt mille Darshiens et cinquante mille Panshiens. Une leçon que, pensait-on à Derach-Ach, les Darshiens n’étaient pas près d’oublier, et une expérience qu’ils ne voudraient certainement pas réitérer avant longtemps. Ce en quoi on se trompait lourdement…

…

Lauranna chevauchait calmement. Elle semblait indifférente aux paysages somptueux qui s’étiraient devant elle. Un rapace fit une volte, haut dans le ciel matinal, il poussa un cri aigu et plongea jusqu’à disparaître dans l’épaisse fourrure de la forêt dans laquelle la cavalière allait pénétrer, dernière étape avant l’Ashrina d’Orangis.

*Pourquoi le baron avait-il toléré que le moine du conseil soit là ?* Les Parfaits avaient effectivement de bonnes raisons d’envoyer un espion auprès du baron. Le vieil homme était un noble influent, un chef de guerre respecté et écouté, donc un danger possible pour le conseil. D’autre part sa dernière idée, si elle avait le mérite d’être simple, de porter un coup sans précédent aux forces Panshiennes, et d’offrir à Darsh la possibilité d’une victoire sans égal sur l’ennemi éternel, faisait aussi du baron le champion, l’homme incontournable du royaume. Il fallait donc être sûr que celui-ci n’avait pas de velléités de pouvoir. Évidemment, si le baron refusait l’émissaire du conseil, il se plaçait immédiatement en position délicate. Du moins attirerait-il déraisonnablement l’attention sur lui.

Pourtant, rien de bien important ne s’était dit dans cette entrevue. *La mission bien entendu, mais rien n’indiquait quelles étaient les intentions de ce vieux salopard de Kineen. Si intention il avait*. Mais ça, Lauranna en était sûre. Pourtant, elle présentait autre chose. *Le plan…* Elle n’arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui la gênait. Il me faudra méditer là-dessus.

À l’approche de l’Ashrina elle dévoila sa longue chevelure blonde, tenue en une tresse complexe. Le lourd manteau qui la couvrait, protégeait jusqu’à la croupe sa jument et dissimulait à peine la fine rapière qu’elle portait au côté.

L’Ashrina d’Orangis était similaire à toutes les Ashrina, octogonale, ressemblant à une grosse forteresse ou à une ville fortifiée. Elle regroupait plus de la moitié de la population de l’Ashra, la plus importante au sud d’Ashra-Uhn-oris. Le baron régnait militairement, mais l’Ashrina était le centre politique et social de la région. C’est là que se décidaient l’organisation et la vie quotidienne des Darshiens. Et ce quotidien était dicté par le conseil des Parfaits, qui dans chaque Ashrina avait un émissaire. À cause de cela, les Panshiens qualifiaient Darsh de « dictature théocratique ».

*Ces imbéciles qui pensaient tout connaître et se réfugiaient à la moindre alerte, apeurés, derrière leurs sacro-saintes légions. Le pouvoir à Panshaw est à l’armée. Si ça n’est pas une dictature, c’est uniquement parce que les Panshiens sont des hypocrites.*

Les bâtiments étaient austères et fonctionnels, comme les gens de Darsh. On ne savait jamais dans quelles mesures le climat et la nature difficile d’un pays influençaient le caractère de ses habitants, mais on devait reconnaître qu’à l’image de cette nature austère, les Darshiens étaient froids et peu avenants. Le Darshien était un solide gaillard, généralement assez grand, mais bourru et peu enclin aux festivités. Il était surtout un combattant sauvage, que les légendes qualifiaient même de sanguinaire. Lauranna sourit malgré elle à cette pensée. Elle se demandait combien d’hommes il fallait tuer pour alimenter cette légende, et se dit même qu’elle avait dû y contribuer. *Ne suis-je pas une légende vivante ?* Cette dernière pensée la fit encore sourire, puis elle s’avisa qu’il s’agissait plus d’une question de qualité que de quantité de morts !

Elle franchit la voûte d’ogive grise de l’Ashrina. Il n’y avait pas de garde, ça n’avait rien de surprenant, sauf pour l’étranger. Devant une ville fortifiée on s’attendait à une milice, pour le moins. Mais les soldats étaient cantonnés ailleurs, dans les forts et les châteaux, le long des marches du royaume. Signes tangibles d’un état perpétuellement en guerre, ces forteresses étaient judicieusement placées à tous les cols, sur toutes les routes stratégiques, principalement aux abords des frontières. Elles faisaient l’objet de soins tout particuliers, d’ailleurs les armées Darshiennes excellaient dans le génie, pour la simple raison que c’était elle et non l’état qui entretenait tous ces forts. Les Darshiens étaient fiers de leurs châteaux. Ce sont ces derniers qui ont toujours permis au royaume de résister aux contre-attaques Panshiennes.

Les stratèges avaient, en effet, deux missions. La première, élaborer des plans d’invasion, ou des raids sur Panshaw. L’autre, protéger le royaume contre les représailles Panshiennes, car depuis des décennies, jamais une guerre ne s’était terminée autrement que par une retraite Darshienne et une contre-offensive Panshienne. Encore que rares aient été les incursions en territoire Darshien par les légions Panshiennes. *Encore une preuve de leur lâcheté, sinon de leur prétention…*

Cet état de fait avait deux conséquences immédiates, la première était que Darsh vouait une haine inextinguible pour Panshaw, et la deuxième beaucoup plus embarrassante pour l’état-major Darshien, était qu’aucun officier Darshien n’imaginait qu’on peut, seul, battre les armées du « royaume du milieu ». Ascendant psychologique extraordinaire que cultivaient soigneusement, par une propagande ciblée, les légions Panshiennes.

Les Ashrina étaient ouvertes, on entrait par un large passage voûté, sans porte, sans grille ni herse. Il n’y avait qu’une entrée, et c’était la même pour sortir. Il était tôt et il y avait encore peu d’activité au sein de l’Ashrina. Lauranna dirigea sa monture vers l’unique auberge, se frayant un passage au milieu de quelques volatiles de basse-cour, qui piaillèrent et s’égayèrent en tous sens. Au moment où elle mit pied à terre, une jeune fille vint la voir. La quinzaine, ses cheveux rasés et sa longue robe de peau tannée indiquaient sûrement son appartenance au Morganat. *Tout comme je le fus.*

- Il y a donc une école ici ?

La jeune fille inclinait la tête en croisant les mains sur sa poitrine en guise de salut et dit :

- L’Ashra est assez importante.

Après un bref silence, pendant lequel elle vit Lauranna dessangler sa jument, elle redressa la tête et ajouta :

- Mère, la Révérende Lisiama veut vous voir, maintenant. *Le ton n’était-il pas un peu péremptoire ?*

- Doucement petite ! La voix semblait sortie d’outre-tombe, et la jeune imprudente ressentit une violente douleur à l’estomac comme un poing qui la frappait. Elle tomba à genoux. Ne t’avons-nous pas appris le respect des aînées ? Relève-toi et conduis-moi, maintenant. Et l’insistance sur ce dernier mot fit fléchir encore un peu plus le dos de la jeune fille. L’enfant bredouilla des excuses et fébrilement guida Lauranna vers l’école. Elle avait eu mal, elle sentait encore son corps douloureux, *la Voix… Un jour elle saurait aussi l’utiliser*. Pour le moment elle devait encore apprendre et encaisser.

Elles entrèrent par une double porte de métal dans l’école. Puis elles pénétrèrent dans un hall sombre, éclairé faiblement par des braseros qui projetaient des ombres dansantes sur les murs gris et froids de la salle. La jeune fille demanda à Lauranna de bien vouloir attendre ici, et sortit par une petite porte basse au fond de la pièce. Lauranna fit quelques pas au milieu du hall, vers cette porte, sembla hésiter un instant et s’avança encore, puis elle se retourna calmement pour contempler, sans doute la Révérende Lisiama. Celle-ci arrêta ses pas aussitôt. Elle eut un léger sourire, tira une lettre d’une de ses manches et la tendit à Lauranna.

- Bienvenue à toi sœur, ceci est pour toi et vient du Centre.

- Je ne suis plus membre du Centre…

- Mais tu lui es redevable. Paie ta dette et tu seras libre. Lis cette lettre.

Lauranna s’avança pour prendre la lettre. Elle vit les trois sceaux du Centre du Morganat, les décacheta et lut… Puis elle relut encore en s’attardant sur les derniers mots. «… Tu auras un fils que tu nous donneras. Fais ce que tu veux du père. » *Un fils ? Le moment était-il venu ? Le Morganat approchait-il du but ? Avaient-elles eu vent de sa mission ? Libre. Payer ma dette…* Son visage ne marqua aucune stupeur, ni aucune émotion à la lecture, même si la Révérende perçue, peut-être, elle n’en était pas sûre, un léger trouble chez l'Hydre blanche. Celle-ci froissa le papier et le fit brûler dans l’un des braseros.

- Je ne peux rester, Révérende. Elle ajouta :

- La jeune sœur que vous m’avez envoyée…

- Fiama ? - Elle a du caractère, mais il faut qu’elle apprenne à contrôler son orgueil.

- C’est une bonne élève. Elle apprendra.

*Bien sûr, elle apprendra, comme moi. Elle souffrira, mais elle apprendra.*

Lauranna esquissa cependant un sourire, s’inclina pour saluer et partit. Lorsque la porte claqua derrière elle, la Révérende était encore à la suivre des yeux. *C’est vrai qu’elle est étonnante. Comment a-t-elle pu m’entendre arriver ? Je me fais vieille ?* Lisiama referma son esprit sur ses doutes et quitta le hall.

# 3 La cité aux dix mille bannières

~ DE LA MAGIE ~

« L’air vibre, il y a comme un bourdonnement, comme lorsque la foudre s’apprête à tomber. Le processus physique est incompréhensible, mais l’air s’obscurcit, non qu’il y ait plus de nuages ou des brumes, mais plutôt que l’air devienne plus dense, comme plus compact. Et ce, tout autour du Jidaï-atah ; C’est ainsi qu’on les nomme… »

Extrait du « petit manuel d’Annwfn » d’Alisée Stafford.

Leysseen s’approcha de la Voile. C’est ainsi que les Sethiens nommaient leur véhicule. Une sorte d’immense traîneau, tiré par six Dromas et propulsé par une grande voile triangulaire flottant au-dessus d’un pont recouvert de toiles. Celles-ci protégeaient les marchandises et les personnes qui n’étaient pas de garde et se reposaient. Du bord de la balustrade, il pouvait voir Elvan étendu sur une couche, divers bandeaux lui recouvraient la tête et le visage. Ysaël se pencha sur son frère et épongea son front brûlant.

- Comment va-t-il ? Ysaël se retourna le visage grave.

- Il dort. Sha’Mn Ilot dit qu’il devrait pouvoir marcher d’ici demain, qu’il est jeune et fort et qu’il récupérera vite.

Leysseen laissa un court silence puis dit plus doucement.

- Acharb m’a dit que c’était un dragon. Un grand ver, comme certains anciens les appellent. Qu’on a eu beaucoup de chance.

- De la chance ! Si Elvan…

- Il le sait. La coupa Leysseen. Il reconnaît lui-même que la caravane a été complètement prise par surprise. D’habitude les dragons ne dorment pas si près de cette route…

- D’habitude ! Quelles habitudes encore devons-nous découvrir ?

Ysaël ne dissimulait même plus sa colère. Leysseen fut surpris et la regarda perplexe. Devant son regard, elle se figea.

- Va ! Reprend ta place dans la garde. Il ne faudrait pas qu’on se fasse surprendre une nouvelle fois.

Elle détourna ses yeux et retourna au chevet d’Elvan. Leysseen l’observa encore un instant puis accéléra pour rejoindre son équipier. *Qu’est-ce que je lui ai fait ? Ce n’est tout de même pas de ma faute*. Il balaya ses pensées d’un revers de la main et se concentra sur sa garde. Il était déjà loin quand Ysaël laissa aller ses sanglots. Elle ne pouvait plus les arrêter. Ils se déversaient en cascade silencieuse, la secouaient et faisaient trembler tout son corps. Elle se recroquevilla contre son frère. *Pardonne-moi. C’est ma frivolité qui a causé tout ça… Je serai forte désormais, je te le promets.* Elle murmura ces derniers mots et Elvan soupira dans son sommeil.

…

Des trois, ce fut Leysseen qui la vit le premier. T’An-T’Aï, la ville aux dix-mille bannières. Depuis l’attaque du dragon, il aidait les hommes de tête dans la conduite, pendant qu’Elvan et Ysaël étaient cantonnés plus en retrait dans la caravane. Elvan se remettait doucement de l’Inaï-A’sinn qui l’avait terrassé lors de sa confrontation au dragon des sables. Ces chocs en retour pouvaient être mortels pour les Jidaï-atah imprudents, quand les énergies naturelles bouleversées par la volonté du jeteur de sort, refluaient par lui pour reprendre leur place dans l’ordre naturel des choses.

Ysaël s’était montré particulièrement attentive, douce et prévenante avec son frère durant toute sa convalescence qui avait duré presque trois jours. Elle s’était montrée plus froide et plus distante avec Leysseen qu’elle ne l’avait jamais été. Quand il essayait de lui demander ce qui n’allait pas, elle détournait ses doutes par une boutade en lui assurant qu’il n’y avait rien. Qu’il était trop sérieux. Il n’insistait pas.

La ville était apparue presque soudainement, immense, telle une masse de rocailles qui prenaient racine dans le sable même du désert. Sur ses tours et ses remparts flottaient une multitude d’oriflammes, symboles des clans, blasons des Thégérits. On aurait dit que la ville volait au-dessus du sol poussiéreux. Plus ils s’approchaient, plus elle apparaissait belle, tentaculaire, inquiétante, tout à la fois captivante et effrayante. C’était T’An-T’Aï, c’était la ville du roi, celle aux trois remparts, la capitale du royaume du désert : Chanseth. De ses immenses portes s’échappait un flot continu de caravanes qui filaient vers les destinations obscures du Grand blanc, comme avaient appris à le nommer Leysseen et ses camarades. Pendant ce temps, une marée non moins continue d’autres caravanes s’engouffraient dans les dédales urbains de la première cité que voyaient les trois jeunes gens, sortis depuis à peine dix jours du complexe de la tour.

Leysseen fut tiré de sa stupeur par un rire amical. À côté de lui, Askenuh étalait ses dents blanches dans une grimace hilare.

- Ne t’en fais pas, dit-il sur un ton comploteur, elle ne mange pas vraiment les hommes ! Et il repartit à rire en s’éloignant de Leysseen encore interloqué.

…

Cela faisait plus de cinq heures que la caravane piétinait avec de nombreux et assommant temps d’arrêt. Elle entrait péniblement dans la ville. T’An Acharb l’avait annoncé la veille, ils arriveraient à la mauvaise heure, l’heure où les contrôles sont les plus nombreux et les entrées les plus importantes.

Leysseen restait émerveillé de la multitude de gens. Lui qui était resté confiné pendant vingt ans dans cet espace clos et protecteur de la tour. Tant de gens, tant de couleurs, de bruits et d’odeurs à la fois. C’était enivrant. Il était comme un enfant, à la frontière de la peur et de la fascination. Puis la stupéfaction fit place aux doutes, et les doutes à l’angoisse.

De son côté, Elvan se demandait ce qu’ils allaient faire maintenant. Ils étaient sortis de la tour avec des rêves de voyages et des envies de découvertes débordantes, mais ici, dans ce brouhaha, au milieu de cette immense inconnue. *Qu’allaient-ils faire ?* Ils n’en avaient jamais parlé et toute cette liberté prenait des allures de gouffre sans fond. Les événements et la succession rituelle des journées ne leur avaient pas laissé le loisir d’y réfléchir.

Un peu plus loin dans le flot des barges et des animaux de bâts, Ysaël essayait de savourer cet instant magique tout en résistant à la poussée irrésistible de la caravane. Elle connaissait si peu de choses en vérité… Mais, ce tumulte et cette abondance de vitalité lui correspondaient pleinement. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine et elle humait les parfums violents de muscs, de poussière et de pierre brûlante à s’en faire perdre pied.

Quand la journée s’achevait enfin, les trois jeunes gens sombraient rapidement dans un sommeil réparateur et sans rêve. Il leva les yeux une fois de plus vers les remparts immenses. Le bruit était assourdissant, des milliers de gens, des caravaniers qui s’interpellaient, des enfants qui jouaient, des gardes qui discutaient et des animaux qui piaffaient d’impatience. Ysaël et Elvan arrivèrent ensemble. Ils rayonnaient d’émerveillement, et tirèrent le jeune homme de ses pensées.

- T’An Acharb nous attend en tête, maintenant, ajouta Leysseen vers Elvan qui semblait hésiter.

Il rassembla ses maigres affaires et les trois jeunes se dirigèrent vers la tête de la caravane. Là le T’An les attendait effectivement, un garde barbu et trapu discutait avec lui, avec des gestes et de grands éclats de rire. Ils les aperçurent et leur discussion s’arrêta net. Instinctivement, Ysaël et Leysseen laissèrent Elvan s’approcher comme porte-parole.

- Jidaï-atah, j’ai été heureux de te rencontrer, toi et tes amis. Vous serez toujours les bienvenus. Vous… Avez rempli votre office au sein de notre convoi au-delà de mes espérances. Maintenant, vous allez quitter la caravane. Vous appartenez à T’An-T’Aï. Cet officier va vous conduire au bureau des identités. Ne vous inquiétez pas, dites-lui la vérité et que les sables vous protègent.

- Que les vents de sable s’épuisent et que ta route soit étoilée ! Merci T’An Acharb de ton accueil et de ton savoir. Acharb pencha la tête de côté en écoutant les formules de politesse. Un sourire énigmatique alluma son visage, il saisit Elvan par les épaules et lui porta une chaleureuse accolade. L’officier inclina gravement la tête, Elvan sourit une dernière fois à T’An Acharb et ce dernier repartit pour la caravane qui continuait son chemin dans les ruelles, vers les caravansérails. L’officier salua et les pria de le suivre. Ils quittèrent ainsi la foule pour entrer dans l’une des deux tours de la porte de la ville.

- Il est rare de voir un étranger connaître nos formules de politesse. Où les avez-vous apprises ? Demanda nonchalamment l’officier.

*Dites-lui la vérité…* Les paroles d’Acharb résonnaient encore dans la tête d’Elvan, et maintenant son esprit tournait à toute vitesse. Il n’avait jamais eu l’intention de mentir. Que pouvait signifier cette mise en garde ? Son séjour dans la caravane lui avait appris que le T’An ne parlait jamais à la légère, il avait souvent employé des formules énigmatiques, mais le jeune homme avait toujours su entendre les mots couverts.

- Ce sont nos censeurs qui nous les ont apprises. Nous les appelons les frères-parents. *La vérité. Juste ce qu’il faut. Il devra s’en contenter*.

Elvan crut voir l’officier sourciller, mais il n’en était pas certain, et celui-ci ne lui répondit que par un vague grognement d’assentiment. Si Elvan avait poussé plus avant son observation, il aurait peut-être vu la main posée sur la garde de l’épée quitter sa place et ces petits signes d’affaissement qu’ont les hommes mis en confiance. Ysaël le vit et serra doucement la main de Leysseen qui lui fit un clin d’œil.

À l’intérieur, la petite porte de bois cloutés refermée, la chaleur tomba pour laisser la place à une agréable fraîcheur, et Elvan remercia Eù de cette pénombre bienfaisante pour ses yeux. Depuis qu’ils étaient sortis, il avait passé quelques nuits à avoir les yeux qui pleuraient, gonflés par trop de lumière. Heureusement, l’onguent de soin appliqué régulièrement avait un peu facilité cette acclimatation. Ysaël et Leysseen semblaient mieux supporter le changement radical de lumière ambiante. Pour le moment, Elvan avait encore du mal avec l’intensité diurne.

Ils franchirent cinq portes, gravirent trente-trois marches et croisèrent onze gardes, pour déboucher dans une petite pièce vide, hormis deux chaises et un banc. Il y avait encore une porte. L’officier, qu’Elvan savait désormais être un capitaine, entra seul dans le bureau. Il en ressortit au bout de quelques minutes pour demander à Ysaël d’entrer, et il resta avec les deux amis. Chacun des entretiens dura presque dix minutes, et Elvan fut le dernier.

Le bureau était une petite salle, haute de plafond, couverte d’étagères, elles-mêmes recouvertes de milliers de parchemins, papiers et liasses en tout genre, rangés soigneusement. Au centre, une table, elle-même bondée de piles de papiers et de dossiers. Et derrière cette table, un vieux secrétaire krillien portant des bésicles. Shailiot était son nom. Shailiot avait vu passer des milliers d’étrangers, des jeunes, comme ceux-là, des « sans-papiers » comme il les appelait. La loi exigeait qu’on leur donne un papier d’identité. Résidu des temps anciens, *une bonne chose*, pensait-il.

- Vos noms, prénoms et nationalité, si vous la connaissez, dit-il en remontant le nez vers Elvan.

- Elvan, je n’ai pas de nom.

- Ce n’est pas grave. Connaissez-vous au moins votre nationalité, jeune orphelin.

- Panshaw.

- Quel âge ?

- Dix-neuf ans, je crois.

- Savez-vous faire quelque chose, avez-vous un métier ? Elvan hésita un instant.

- Jidaï-atah. Dit-il doucement presque en s’excusant. Shailiot, releva le nez de son papier, et demanda les yeux rivés dans ceux d’Elvan :

- Quel domaine ?

- Les trois…

- Ma question est on ne peut plus sérieuse. Ne vous moquez pas de moi jeune Jidaï-atah ? Votre « profession » est déjà suffisamment rare pour être remarquée, il est inutile d’en rajouter. Il faut des années pour maîtriser un domaine.

- Je ne prétends pas les maîtriser, mais de là où je viens, les frères-parents m’ont enseigné les trois Jidù ! Elvan n’avait pas sourcillé et ses yeux étaient restés dans ceux de Shailiot, il disait la vérité. Après un temps celui-ci replongea dans ses papiers.

- Ne vous fâchez pas jeune homme, mais je devais m’assurer de vos dires. Vous voilà maintenant titulaire de papiers d’identité. Gardez-les précieusement, ils vous aideront à passer les frontières. Vous dépendez maintenant de la législation du Thégérit T’An-T’Aï. Allez et bon courage.

Elvan sortit la mine renfrognée, et au regard d’Ysaël, il sut qu’elle avait entendu son éclat de voix. Ils avaient tous entendu. L’officier était là prêt à les raccompagner au dehors, un léger sourire narquois se dessinait sur ses lèvres. Ysaël devança son frère :

- Connaîtriez-vous une auberge, pas trop chère, mais où l’on y peut bien dormir et bien manger ? Elvan voulut intervenir :

- Ysaël, cet officier a autre chose à faire…

- Le bon prophète, je vais vous y conduire, Jidaï-atah, vous et vos amis.

L’officier eut un sourire sarcastique vers Ysaël et partit devant. Elvan resta un instant perplexe. L’officier faisait-il de l’humour ? Était-il intéressé par Ysaël ? Il lui semblait comprendre la même intention que celle de T’An Acharb, le premier soir. Il savait que sa maîtrise, était rare sur Annwfn, mais depuis qu’il était « sorti » il en prenait chaque jour la mesure. Il se jura d’être désormais plus prudent sur ce sujet.

…

Le bon prophète était une auberge accueillante. Bruyante mais accueillante. L’officier ne s’était pas attardé, il avait glissé un mot à l’aubergiste qui avait acquiescé puis il était reparti. Elvan avait réussi à obtenir deux chambres. *Pas envie de tenir la chandelle*. Elles étaient petites, confortables mais peu fonctionnelles. Heureusement, elles ne leur coûteraient pas trop chères.

Les trois amis descendirent dans la rue vibrante d’activités. C’était pour eux une explosion de sons, de couleurs, de lumières et de senteurs nouvelles, et cette cacophonie freina leur ardeur. Ysaël était rayonnante. C’était elle qui avait insisté pour qu’ils sortent de leur auberge.

- On ne va pas rester là jusqu’à la fin des temps ? Leur avait-elle dit. Il nous faudra bien décider de notre prochaine étape et des moyens pour nous y rendre.

Elvan essayait de la raisonner en vain.

- Nous venons à peine d’arriver ! Prenons le temps de nous reposer, de visiter. Nous pourrons toujours obtenir des renseignements auprès de l’aubergiste ou l’une de ses serveuses.

- Ne sois pas si timoré ! Leysseen, viendras-tu à la fin ?

- Elvan, allons-y, nous sommes sortis pour voir le monde, non ?

Leysseen regardait son ami avec un petit sourire de connivence pendant qu’Ysaël piaffait d’impatience.

- Par le sang des prophètes ! Cette ville est immense ! Une fois au bout il nous faudra pouvoir retourner jusqu’ici ! Allons jusqu’à la troisième enceinte, proposa Elvan, de là nous devrions apercevoir la mer.

En fait, il n’en avait aucune idée, mais le rempart lui semblait, tout à coup, une destination suffisamment ambitieuse pour commencer. Ils ne furent pas déçus. Sur le troisième rempart il y avait des passages où s’étalaient de minuscules échoppes provisoires et où l’on pouvait trouver tout ce qui se fait de plus insolite à T’An-T’Aï. Après avoir été arrêté par six marchands de draperies et de soieries, Ysaël fut interpellée encore par une dizaine de bijoutiers et de quincailliers, tous plus accrocheurs les uns que les autres. Mais elle résista. Leysseen se réjouissait de la voir retrouver sa bonne humeur habituelle. Finalement ils aboutirent sur une petite esplanade, bondée de passants, venus eux aussi admirer la capitale royale. À partir de ce point elle descendait régulièrement jusqu’au port et au-delà la mer intérieure.

*C’est magnifique !* Leysseen repensait à toutes ces cartes qu’étalait sans cesse leur censeur. Il avait vu celle de T’An-T’Aï, et il se souvenait maintenant des détails du vieux parchemin ; les trois remparts, le fort à l’ouest, et le palais des « 10 000 » au-dessus de l’Arsenal… Et là, devant ses yeux s’étalait la plus grande ville d’Annwfn, l’unique cité de Chanseth. L’unique port d’un royaume qui comprenait pourtant plus de quatorze mille kilomètres de côtes. Mais, Chanseth était le royaume du désert, et la mer et ses courants froids en étaient en grande partie responsables. Aucun Sethiens n’aimait vraiment la mer.

*Mais cette ville…* Il n’aurait jamais pu croire qu’elle fut aussi grande… Et l’arsenal, il est au moins égal au tiers de cette cité. *Combien sont-ils ?* Ysaël se cala contre son épaule, Leysseen rayonnait. Elvan s’appuya sur un créneau et contempla la baie. On voyait des navires entrer au port et d’autres, plus rares, prendre le large vers des destinations lointaines comme Panshaw, Llarkno ou plus loin encore : Nihel. Les milliers de mâts rangés côte à côte formaient une forêt dansante au gré des flots mouvants. Ils contemplèrent ainsi la grande baie et la suractivité portuaire de T’An-T’Aï pendant des heures, en silence.

Quand leurs rêveries s’effilochèrent c’était pour laisser place aux heures tièdes de la fin d’après-midi. Les derniers rayons déclinants de Krill nimbaient les murailles d’une aura d’or et d’ambre, l’horizon était en feu. Elvan avait les yeux imbibés de larmes de douleur. *C’est irréel !….* Le retour jusqu’à la taverne « du Bon prophète » fut silencieux, encore plein des émerveillements de la journée. La ville battait encore d’un cœur puissant, et les ruelles ocre étaient remplies de clameurs et de passants.

Un groupe de soldats passa non loin des trois jeunes gens, se frayant avec peine un passage dans cette mer humaine. Leysseen avait déjà repéré les uniformes ternes et gris constellés de poussière qui ne se déplaçaient jamais à moins de cinq. Tous les visages semblaient identiques, krilliens et humains, carrés, gris, cheveux ras avec pour signe de ralliement un fin bandeau d’acier autour du front, au-dessus de l’opale noire. Il voyait dans leurs yeux ce qu’il avait déjà vu chez ceux du désert. Ce qu’il avait d’abord pris pour de l’absence, était, il en était certain maintenant, une froide concentration, une conscience aiguisée à l’extrême. S’il faut prendre une vie, ils n’hésiteraient pas. Ils n’en ont pas le pouvoir. C’était comme si ces yeux pouvaient voir, au-delà des dunes, au-delà des apparences calmes et infinies, ce que le désert recélait en fait de mirages et de faux-semblants.

L’odeur âcre et forte des fumées, mélangée aux volutes lourdes émanant des cuisines agressèrent nos trois voyageurs à leur entrée dans l’auberge. Ysaël fut bousculée par une serveuse pressée qui balbutia des excuses sans s’arrêter. Elvan choisit un carré de table encore libre et fit signe à ses amis de s’asseoir. Ils commandèrent, non sans hésiter, une bière et du lard fumé. Le bruit sans être assourdissant était quand même bien au-dessus des normes auxquelles les jeunes avaient été habituées. Silencieux, leurs regards courraient de tables en tables, de rires en éclats de voix. Tout était source d’émerveillement, de curiosité et leur esprit en éveil tentait d’enregistrer les moindres détails, qui une expression type, qui une accolade ou encore des nouvelles venues du port et au-delà des autres royaumes…

*Où va-t-on aller ? Que va-t-on faire maintenant ?….* Comme pour répondre aux questions d’Elvan, Leysseen rompit le premier le silence.

- Il va nous falloir travailler.

- Tu as déjà une idée ? Lui demanda Ysaël.

- Pas la moindre…

- Je pensais que nous irions à Panshaw. La réflexion d’Elvan vola au secours de Leysseen qui renchérit.

- Le climat là-bas est plus doux qu’ici et vous êtes tous les deux originaires de « la terre du milieu ».

- Je ne sais pas si nous avons assez d’argent pour nous y rendre ? Ysaël avait baissé la voix en évoquant leur pécule. Leysseen interpella une serveuse.

- Combien de jours pour aller à Panshaw, Mademoiselle ?

- Une quinzaine, je crois… Elle repartit aussitôt, non sans avoir lancé un regard charmeur au ténébreux Leysseen qui grimaça un sourire gêné. Ysaël le fit disparaître d’un coup de coude.

- Te gênes pas surtout ! Demande-lui à quelle heure elle finit pendant qu’on y est!

- Je... Mais…

- C’est toujours pareil avec vous les hommes. Il suffit qu’une jolie paire de seins vous tourne autour et vous perdez tout sens critique.

- Et vous les femmes, pour que vous perdiez tout sens de l’humour et de la mesure.

Elvan éclata de rire devant la repartie de son ami et la moue dédaigneuse de sa sœur. Il se reprit et ajouta :

- Je ne sais pas très bien encore ce que je peux faire, ou ne pas faire. Mais j’ai envie de voir un peu plus le monde. Profitons d’une caravane qui se rendrait à Panshaw. Nous savons déjà comment nous y impliquer, avec un peu de chance, non seulement nous ne dépenserons pas plus, mais nous pourrions bien gagner un peu d’argent.

- Avec beaucoup de chance…

Un long silence suivit où chacun imaginait ce nouveau voyage vers une autre terre inconnue.

- Vous pensez à eux ? La question d’Ysaël les prit au dépourvu, mais ils comprirent immédiatement de quoi elle parlait. L’émotion montait dans ses yeux. Elle continua.

- Certains soirs j’y pense. Mais, c’est comme si c’était il y a longtemps. Je... Vous croyez qu’on va les oublier ? Leysseen vola à son secours.

- Ysaël, il n’est pas question de les oublier !

- C’est normal de ne pas trop y penser. Enfin, je crois. Dit Elvan.

Leur conversation fut interrompue par l’arrivée d’un homme d’une quarantaine portant l’opale rouge. *Un prêtre ?….*

- Puis-je m’asseoir à votre table, jeunes gens ? Le ton était affable, la voix traînante avec un léger accent chantant. En guise de réponse les trois jeunes eurent un haussement d’épaules commun.

- Vous venez d’arriver ici ? Vous semblez un peu perdu… Devant l’opale rouge autant que l’amabilité du prêtre urbain les trois amis se détendirent et, une fois encore, Elvan prit la parole en premier.

- Nous sommes de passage et c’est effectivement la première fois que nous voyons cette cité. Peut-être pourriez-vous nous aider à mieux comprendre son fonctionnement.

- Avec plaisir ! Dites-moi, que voulez-vous savoir ?

Les trois amis avaient été éduqués pendant plus de quinze ans dans le respect des croyances et même au-delà dans la foi d’Eù. Le clergé baferiste ne leur était pas étranger et le rôle de guide, de conseiller ou simplement d’oreille attentive des prêtres leur avait été longuement expliqué par les frères-parents. Rassurés et ravis de cette aubaine, nos jeunes voyageurs dévorèrent de questions le prêtre qu’ils apprirent à connaître sous le nom de M’Alvean. Lui-même était Sethien d’origine et depuis cinq ans prêtre urbain du quartier « des boutiquiers », ici à T’An-T’Aï.

- Nous sommes douze prêtres urbains répartis sur les différents quartiers de la ville. Nous dépendons tous de trois exorcistes qui eux-mêmes sont sous la sage direction du Grand exorciste de Chanseth. M’Alvean semblait s’enorgueillir de côtoyer ainsi l’un des plus grands sages des royaumes.

- La voix d’Eù semble bien écoutée à Chanseth ? La question n’était pas franche de la part de Leysseen.

- Oui ! L’enthousiasme de M’Alvean redoubla. Je crois pouvoir dire que plus de quatre cinquièmes de la population de la cité portent l’opale noire.

- Et dans les autres Thégérits ? M’Alvean sembla troublé l’espace d’un instant par la question du jeune homme. Leysseen ajouta :

- Je vous demande, parce que nous arrivons d’une caravane du désert et je ne crois pas avoir vu plus de deux ou trois opales. Le prêtre passa nerveusement la langue sur sa lèvre supérieure.

- Les statistiques sont faussées… Les Thégérits sont pour la grande majorité convertis, mais ils ne portent que rarement l’opale. Mais chaque Thégérit accueille un prêtre paysan. Au moins un… Sa voix avait fini en murmure et il semblait plonger dans ses pensées.

*Qu’est-ce que tu ne nous dis pas prêtre ?* Leysseen l’observait attentivement.

- Si le prophète était à nouveau parmi nous, il en serait autrement…

Ses paroles étaient arrivées doucement, comme sorties d’un rêve. Une pensée émise à voix basse, presque un souhait inaudible mais qui fixa toute l’attention d’Elvan, comme frappé par un fouet. Les trois amis étaient figés dans l’attente d’une suite. Aucun d’eux n’osait intervenir, poser une question, ou simplement relancer la conversation de peur que les confidences de M’Alvean ne s’arrêtent. Celui-ci se reprit et en se raclant la gorge il se leva.

- Je vous remercie chers amis de cette agréable compagnie. J’espère que votre route sera bonne. Oubliez ce que je viens de dire. Ce sont les élucubrations d’un idéaliste.

Elvan se leva aussitôt, il ne pouvait pas le laisser partir. *Pas comme ça ! Pas après ça ! Eù ! Il m’en faut plus…*

- Restez ! Le prophète, Ob-Nekobby ? C’est de lui dont vous parliez, c’est ça ? Pourquoi…

- Oui, mais rien. Nous ne sommes pas autorisés à en parler avec… Ce n’est rien, je vous assure. Oubliez ces remarques idiotes. Il y a longtemps qu’il s’est retiré. Il est peut-être mort à l’heure qu’il est. Son rire timide sonna faux. Il balbutia encore quelques excuses, prononça des vœux et une bénédiction et se retira en laissant Elvan pantois. Leysseen était tout aussi surpris que son ami de cette sortie précipitée.

*Décidément, l’église n’est pas prête de me convaincre. Pourquoi faut-il toujours qu’ils s’entourent de mystères, de… Fadaises !* Il regarda Elvan et crut voir en lui de la détresse. *Je t’en prie, pas toi ! Tu vaux mieux que ça*.

- Elvan, ça va ?

- Ne t’en fais pas pour ça… Leysseen, je connais ton point de vue sur tout ça. Nous ne sommes pas d’accord. Je ne t’en tiens pas rigueur, mais laisse-moi juger de qui est important pour moi. Ysaël se leva à son tour et ajouta à l’encontre de Leysseen.

- Je vais me coucher. Tu viens ? Après une brève hésitation, le jeune homme se leva, posa une main sur l’épaule d’Elvan en passant et suivit le doux parfum de caramel qui montait vers leur chambre. Elvan resta dans la salle commune plongé dans des pensées confuses. *Ob-Nekobby… S’il était encore en vie. Bien sûr ! Son départ de la scène publique… C’était quand déjà ? Huit ou dix ans ?* Le grand maître et lui avaient eu une longue conversation à cette époque sur les implications du refus de rester dans le clergé régulier et du départ du dernier disciple de Sulca. *Le cherchent-ils ? Savent-ils seulement où il est ?….*

Ces pensées vagabondes durèrent tard dans la soirée. Quand il se décida à aller se coucher, la salle était presque vide. Çà et là quelques retardataires traînaient leur ivresse et leur solitude au fond de pichets de vinasses.

…

La silhouette encapuchonnée pénétra dans la demeure par une porte dérobée. Elle suivit un petit couloir faiblement éclairé, passa cinq portes et grimpa vingt et une marches avant de tirer un levier que dissimulait une torche éteinte. Le pan de mur se déroba pour donner sur un bureau cossu richement orné. *Un peu trop ostentatoire* se dit-elle.

- Alors ?

L’homme qui venait de parler était assis sur un large fauteuil en cuir. Il tournait les pages d’un petit livre avec ses doigts remplis de bagues. Âgé d’une soixantaine au moins, le teint était olivâtre et les traits tirés. Au fond d’orbites profondes deux petits yeux extrêmement clairs scrutaient le nouveau venu. La voix était profonde et grave d’une surprenante douceur comparée au regard d’acier qu’il dardait sur l’homme qui défit son capuchon avant de dire :

- C’est fait. Comme il nous l’avait dit, le simple fait d’évoquer son nom et il s’est enflammé. Je suis prêt à parier que dans les jours qui suivent il se rendra à Panshaw pour en savoir plus.

- Ne croyez-vous pas qu’il cherchera à vous retrouver ? Pour vous poser quelques questions.

- C’est possible. La question sembla le laisser songeur, puis il ajouta :

- Je fais surveiller les caravanes en partance pour Panshaw. S’il s’en approche je le saurai…

- Et vous m’en informerez. Les autres ?

- Ils le suivront je pense. Le garçon est retors mais il suivra.

- Bien. Des ennuis en perspectives, j’en fais le pari… Je pressens d’autres forces. Attendons… Vous pouvez y aller, restez extrêmement discret et n’hésitez pas à le protéger… De lui-même s’il le faut.

M’Alvean salua son supérieur et reparti par le même chemin qu’à son arrivée.

# 4 Tours et détours

~ DE LA PUISSANCE ~

« Au commencement nous étions vides. Ignorants de toutes choses. Nous restions étrangers à la Puissance qui réside en tous lieux. Et en tout temps. Voici la Puissance Elle nous apporte la joie Elle éveille l’âme et disperse les doutes En ces mondes nous périssons. Par la puissance, nous survivons. »

Extrait d’une prière des frères abîme

Lorsqu’Ysaël s’éveilla, Krill était déjà bien au-delà de l’horizon et le murmure fiévreux de la ville emplissait la petite chambre. Elle aperçut Leysseen qui s’entraînait, comme tous les matins. À travers les persiennes, les rayons de lumière dansaient sur le corps athlétique du jeune homme. Elle eut un léger frisson de désir, s’étira et se redressa sur le lit pour mieux contempler celui qui partageait sa couche depuis un an. Elle s’interrogea, amusée, sur ce qu’elle aimait le plus chez lui ; Ses grands yeux noirs en amande, ses fesses rebondies… *Non, ses mains bien sûr*. Elle réprima un délicieux tremblement à la pensée de ses caresses d’une douceur exquise. Elle aimait sentir la puissance de son amant toute en retenue, quand il entrait en elle comme on pousse la porte d’un jardin défendu.

Leysseen se déplaçait lentement, au ralenti, les yeux ouverts, perdus dans un combat imaginaire répété des centaines de fois. Rien ne prolongeait son bras, mais il pouvait sentir l’épée comme si elle était dans sa main. Son poids, sa flexibilité, sa résistance, l’air qu’elle déplaçait, tout son être vibrait à l’unisson de cette arme imaginaire. C’est ainsi qu’il avait appris l’art de l’épée. C’est ainsi qu’il le perpétuait. Il sentit le regard de braise dans son dos, modifia ses appuis et en un éclair il abattit l’épée sur la tête d’Ysaël.

- Tu es morte. Lui dit-il en penchant légèrement la tête d’un air faussement désolé.

- Tu n’as pas d’arme, mon amour.

- Si j’en avais une, tu serais morte.

- Si tu en avais une, je me serais esquivée. Et j’espère surtout que tu n’aurais pas porté ce coup.

Elle fit une moue interrogatrice et, peut-être, un brin réprobatrice. Leysseen éclata d’un rire franc qui la désarma.

- Allons déjeuner ma belle, j’ai faim.

- Moi aussi. Fit-elle d’une voix rauque en l’attirant sur elle en couvrant son torse de baisers, une délicieuse invitation dans le regard…

Ils descendirent un peu plus tard et rejoignirent Elvan qui sirotait un café fumant. Il avait visiblement déjà englouti plusieurs tartines de beurre et de miel. Quand ils s’approchèrent, il leur adressa un sourire franc et sans plus attendre déclara.

- Nous devrions partir pour Panshaw. Leysseen, tu crois qu’une caravane pourrait nous prendre ?

Ysaël et Leysseen échangèrent un bref regard surpris et tout en s’asseyant, le jeune homme répondit.

- Je ne sais pas… Sans doute. On peut prendre le temps de déjeuner, avant ?

- Bien sûr ! Et puis, je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit… Disons que suite à la conversation d’hier soir, je pensais… Elvan bredouillait quand, son ami lui lança un sourire moqueur. Il stoppa son discours et ajouta.

- Oui. Déjeunons.

*Je me fais avoir à chaque fois*. Cette pensée l’amusa. Il se réfugia derrière son bol de café. La salle à manger de l’auberge avait désempli depuis la veille, mais il restait toujours quelques voyageurs qui profitaient de la langueur sethienne. À moins que ce ne soit de la serveuse et de son déhanché somptueux. Elvan rougit quand son regard croisa celui de la jeune femme. Celle-ci s’était retournée inopinément alors que les yeux du jeune homme tardaient un peu trop sur elle. Il faillit s’étouffer avec son café et Ysaël pouffa.

…

Le grand œil était presque à son zénith quand les jeunes gens arrivèrent aux caravansérails. Ils ne savaient pas très bien par quel bout s’y prendre, et leur hésitation à l’entrée de la grande arche qui marquait le domaine des caravaniers interpella un marchand. Alors qu’il semblait en grande conversation avec un ami, ou peut-être un client, il s’interrompit et avança vers eux le sourire avenant…

- Que les sables vous protègent jeunes amis.

- Ils nous protègent tous. Répondit Leysseen qui prit de court ses amis. Il ne laissa pas le loisir à l’homme d’enchaîner.

- Nous cherchons une caravane qui se rendrait à Panshaw ou qui s’en approcherait. Nous pouvons travailler pour payer notre place.

- Bien entendu jeune homme. Le ton du marchand s’était fait plus traînant. Quand souhaiteriez-vous partir ?

- Dès que possible.

- Bien entendu. Je connais un homme qui doit partir bientôt pour la Terre du milieu. Sa caravane est déjà sortie de T’An-T’Aï mais elle campe non loin de la porte est. Ce serait un honneur pour moi de vous y conduire, malheureusement des affaires urgentes requièrent ma présence dans ces parages…

- Nous comprenons. Merci de votre amabilité et du renseignement.

- Que les sables vous protègent. Ajouta Elvan, alors que Leysseen tournait déjà le dos au marchand.

Après quelques pas, Elvan interpella son ami.

- Qu’est-ce qu’il t’a fait ce gars-là ?

- Rien. Je n’aime pas les cajoleurs. Ils cachent toujours leurs vraies intentions. Et cet homme est arrivé vers nous un peu trop rapidement.

- C’est un marchand, il espérait sans doute simplement…

- C’est bien ce que je dis. Il espérait autre chose.

- Peut-être, mais tu ne lui as même pas laissé le temps d’en parler. Ysaël intervint, même si aucun des deux jeunes gens ne montrait des signes de colère montante.

- On s’en moque ! Non ? Rendons nous à la sortie est de la ville et voyons s’il nous a dit la vérité.

*Pourquoi nous aurait-il menti ?* Se dit Elvan. Néanmoins, ils arrêtèrent leur conversation et partirent d’un pas ferme vers l’est. S’ils avaient été moins préoccupés par cette ridicule histoire, peut-être auraient-ils aperçu un homme appuyé dos sur un mur, le visage dissimulé sous un capuchon du désert et qui semblait incongru dans la scène. Peut-être l’auraient-ils vu se redresser et les suivre, ou bien partait-il simplement dans la même direction qu’eux. Mais, ils ne remarquèrent rien de tout cela, ni même qu’un autre homme semblablement accoutré approcha le marchand et sembla l’interroger. Les jeunes gens, les inconnus et le marchand se fondirent dans le tumulte grouillant de la grande cité, reine du désert.

…

Lorsqu’elle pénétra dans la vieille auberge, tous les visages se tournèrent vers elle, le brouhaha s’arrêta, même la serveuse habituée à tout, marqua une pause et dévisagea la cavalière. Lauranna défit tranquillement son lourd manteau de voyage et dégagea sa longue chevelure blonde. L’effet fut des plus efficaces. Tous les hommes avaient retenu leur souffle et plus aucun ne songeait au verre ou à l’assiette qui se tenait devant lui. La serveuse marmonna une excuse et osa s’approcher.

- Bonsoir. Fit Lauranna. Puis-je disposer d’une chambre et d’un repas chaud ?

- Bien entendu Vot’seigneurie.

L’homme qui venait de s’interposer entre la serveuse et Lauranna était rougeaud. Il devait être jovial et sans doute affable en temps ordinaire. Là, il était obséquieux.

- Installez-vous où vous voulez. Que désirez-vous manger ?

- Que pouvez-vous me servir ?

- J’ai un excellent cuissot que je peux remettre à rôtir si vous n’êtes pas trop pressée, accompagné d’une potée de légumes.

- Très bien. Indiquez-moi ma chambre. Je vais y poser mes affaires avant de redescendre manger.

- À vot’service… Alors qu’elle s’avançait vers l’escalier sous les regards encore médusés, elle ajouta.

- J’oubliais. Quelqu’un peut-il s’occuper de ma monture ? Je l’ai laissée à l’extérieur.

- Tout de suite vot’seigneurie. L’aubergiste interpella un jeune garçon qui taillait un bout de bois près du bar. Après lui avoir donné ses consignes et surtout l’état dans lesquels seraient son dos et son postérieur s’il s’avisait de « saloper » son boulot, il conduisit Lauranna jusqu’à sa chambre. Dès qu’il eut ouvert la porte, elle entra et en refermant sur l’aubergiste lui dit.

- Je descendrai dans une heure. Que mon repas soit prêt. En attendant qu’on ne me dérange sous aucun prétexte. Me suis-je bien fait comprendre.

Le ton et surtout le regard qu’elle lança au pauvre aubergiste suffirent à le décourager de toute réponse. Il esquissa un pénible hochement de tête et partit à toute allure vers la salle à manger où les discussions avaient repris. Toutes sur le même sujet. Une heure plus tard, Lauranna descendit dans la salle commune où régnait une atmosphère plus calme qu’à son arrivée et où flottait un délicieux parfum de gibier cuit à la broche. Quelques visages se tournèrent mais reprirent très vite le chemin de leurs godets.

Une table avait été nettoyée et préparée pour elle. L’attention qu’on lui portait n’effaçait pas la crasse accumulée et le peu de soin qu’on apportait aux objets et au mobilier d’ordinaire. Les boiseries étaient noires. Dans les craquelures des tables se lisaient les repas passés et le plancher était maculé, presque vernis par des couches de bière et de vinasse. Mais la chaleur de la cheminée et surtout la promesse d’un bon repas firent oublier quelque peu la saleté ambiante. Elle s’installa tranquillement à sa table et se fit servir. La serveuse n’osait pas la regarder dans les yeux pendant qu’elle la servait. Lauranna hésitait entre amusement et agacement. Lorsqu’elle vint pour débarrasser Lauranna lui posa doucement la main sur le poignet.

- Excusez-moi, il me semble avoir aperçu des troupes sur mon chemin, il y a un problème ?

Tétanisée, la serveuse répondit.

- Non, ma dame. Ce doit être la légion… Devant le regard engageant de Lauranna elle poursuivit.

- La onzième je crois. Nous faisons partie de son territoire.

- Une légion complète. Mais ça représente combien d’hommes ça ?

- Je ne sais pas exactement, mais pas de loin douze mille je crois… Si vous l’avez aperçu, c’est qu’elle va s’installer bientôt dans les parages. Ça faisait plusieurs semaines qu’on ne l’avait plus vue.

- Ah, elle ne reste pas toujours au même endroit ? La naïveté feinte de Lauranna rassura la serveuse qui petit à petit se détendait et devenait plus loquace. *Cause ma mignonne, cause*.

- Non ! Bien sûr. Elle comme d’autres circulent dans toutes les marches. J’y connais rien à ces histoires de défense, mais je sais qu’ils appellent ça « le dispositif ». Et dans le dispositif, la onzième passe environ toutes les trois semaines par ici. En général ils s’installent dans les collines bleues.

- Ça doit être une aubaine pour votre commerce, non ?

- Oui et non. Ils leur arrivent de réquisitionner les montures ou la nourriture du coin. Normalement, ils doivent payer, mais on ne nous dit pas quand.

*Encore l’hypocrisie Panshienne*. Se dit Lauranna.

- Sinon, quand les soldats ou les officiers sont de permission, là c’est intéressant. Elle aperçut les petites étoiles qui s’allumaient dans les yeux de la serveuse. *Petite idiote, tu crois sans doute que l’un d’eux va t’épouser*. La jeune serveuse se nommait Milu. Sans être belle, elle disposait d’atouts non négligeables, dont de grands yeux bleus. Elle s’arrêta net interpellée par le patron qui lui reprochait de délaisser sa salle. Elle prit rapidement tout ce qui traînait sur la table et fila en réserve, avant de revenir s’occuper des autres clients.

*Parfait. Qu’elle s’installe donc, cette légion. Il ne me reste plus qu’à faire preuve de patience. Tout vient à point à qui sait attendre*. Elle avait tout son temps et elle le savait, celui-ci jouait en sa faveur, du moins pour le moment encore.

…

Ashton enfila son lourd manteau de cuir doublé, avala d’un trait le fond de fine qui restait dans un petit verre et quitta la douceur de sa cabine pour sortir dans le froid mordant du pont. Le navire filait porté par les vents au-dessus des terres labourées du Rojahrn. Sa structure modifiée par le Jidaï-atah permettait au bateau d’échapper à la pesanteur. Bien sûr, cette modification n’était que provisoire et nécessitait la concentration totale du jeteur de sorts. Toutes les deux heures le navire redescendait et faisait une pause, au milieu des champs. L’équipage en profitait alors pour nettoyer le dessous de la coque ou pour charger de nouveaux passagers tous plus importants les uns que les autres. Car ce type de vaisseau était rare. Ce navire avait été affrété depuis Derach-Ach, la capitale, et se rendait à Asa-Keen, l’une des plus grosses cités des Marches, au nord de Panshaw. Lui avait embarqué à Jahrn la veille lorsqu’il avait eu la lettre.

Alors qu’il arpentait le pont pour remonter vers la poupe, Ashton se demandait encore pourquoi l’envoyer, lui, si loin. *Pourquoi pas un officier du coin ?* Il devait bien y avoir des guetteurs qualifiés sur place. Il ressortit la lettre reçue la veille et la relut calmement accoudé au bastingage. Une fois fait, il replia soigneusement la missive et la rangea dans un pli de sa manche, puis il laissa errer son regard vers les nuages qu’il pouvait presque toucher.

*Soyez rapide et discret… Pour qui ? Quelle discrétion pouvait-on apporter à un meurtre ? Un meurtre dans une auberge qui plus est. J’espère qu’ils ont tout laissé en place. S’ils ont déplacé le moindre objet ou pire, le corps, ça va être la croix et la bannière pour reconstituer quoique ce soit.*

- Tout va bien guetteur ? Ashton se retourna pour répondre au lieutenant qui venait de lui adresser la parole.

- Très bien, lieutenant…

- Ametra, Monsieur.

- Lieutenant Ametra. Nous avançons vite, dites-moi.

- Oui Monsieur, le capitaine est confiant. Les vents sont favorables et le Faiseur de sort est en forme.

- Tant mieux. J’avoue que ça m’ennuierait de mourir brutalement quelques centaines de mètres plus bas. Le jeune lieutenant rit mal à l’aise.

- Oh ! Il y a peu de risque vous savez ? !

- Je sais. Dites-moi, quand le capitaine pense-t-il que nous arriverons ?

- Demain soir, peut-être plus tôt dans l’après-midi si le rythme est maintenu.

- Merci.

Sur ce, Ashton se retourna vers « le large » signifiant ainsi que la conversation était terminée. Ametra fit demi-tour et retourna près du barreur. *Demain soir ! J’espère vraiment qu’ils n’auront touché à rien.*

…

La caravane s’ébranlait. Tous les préparatifs avaient été bouclés la veille et Elvan est ses amis n’avaient eu aucun mal à prendre place au sein des équipes d’encadrement. Le T’An était visiblement un ami d’Acharb et lorsqu’ils se présentèrent à lui, il les reconnut et accepta leur offre. À l’aube toute la caravane s’était mise en mouvement. D’abord amas de vaisseaux et de chars, lentement elle se muait en un sinueux serpent qui glissait sur la piste pavée. Quand K’Ali-Krill disparut totalement au-delà des dunes bleutées, la longue procession de voiles ocre, blanches et grises arpentait une route pavée, bordée çà et là de bosquets de palmiers et de fermes isolées. Ce pavé vieilli et déjà bien usé par les âges était la principale différence entre cette route et celle du désert.

Leysseen avait été affecté au chargement des vaisseaux arrières puis à la surveillance latérale de ceux-ci. Ysaël était de l’autre côté, toujours à l’arrière. Quant à Elvan il chevauchait à l’avant avec le T’An et surtout un vieil homme qui lui avait été présenté comme l’un des siens. Le vieux jeteur de sort se faisait appeler Huy-Ren, et il n’adressa pas la parole à Elvan jusqu’à ce que la cité ait disparu derrière eux.

- Que sais-tu faire, jeune homme ? La question surprit Elvan, le murmure caverneux qui l’avait émise presque autant.

- Je, j’ai appris…

- Je ne te demande pas ce que tu as appris, mais ce que tu sais faire. Apprendre est une chose. Faire et refaire au quotidien en est une autre.

- Peu de choses à vrai dire. Mais je profite de chaque instant pour mettre en application.

*Encore un vieux rabat-joie, qui va me faire la morale sur tout et rien. La barbe ! Je me demande où est Leysseen*. Il n’entendit pas la réponse d’Huy-Ren et ne comprit pas non plus ce qui se passa quand il fut poussé à bas de son faucheur. Ce dernier s’arrêta quelques mètres plus loin et avisa un cactus à l’air appétissant. Huy-Ren s’écarta de la colonne et sourit de toutes ses dents pourtant peu nombreuses.

- Est-ce bien toi qui as arrêté le grand ver sur la route du sud ? J’ai du mal à le croire.

Elvan se renfrogna devant l’air hilare du vieil homme et décida de remonter en selle. *Tu m’as eu cette fois, mais ce sera la dernière.* Alors qu’il approchait de sa monture occupée à déguster une grosse fleur de cactus, celle-ci se cabra comme piquée et s’éloigna en trottinant. Le rire du vieil homme fit se retourner Elvan.

- Surprend moi jeune Jidaï-atah. Remonte donc en selle.

Elvan comprit un peu tard que Huy-Ren avait usé de magie sur lui. *D’abord cette poussée, puis le faucheur… Pour ce dernier, il l’aura brûlé*. La chaleur est déjà suffisante pour être concentrée en un dard cuisant. *Jidù-Shacra, il maîtrise l’énergie*. Mais Elvan avait moins de certitude concernant la poussée. *Le contrôle de la matière, Jidù-Panna, mais comment ?* La caravane continuait sa route et les deux hommes avaient déjà laissé la tête loin devant. Elvan décida de remonter sur son faucheur, mais cette fois il avança plus calmement et au moment où le dard brûlant se reforma, le cuir déjà épais de la bête avait durci pour être presque de la corne. Une fine fumée âcre s’éleva de la croupe du faucheur, mais il ne sentit rien. Elvan était en selle. Il relâcha sa concentration doucement comme on lâche la main d’un enfant qui vous tire en avant, sans heurt pour qu’il ne trébuche pas. Huy-Ren éclata à nouveau de rire et vint à la hauteur d’Elvan.

- Très bien mon garçon ! Tu vois quand tu veux. Finalement, il y a des choses que tu sais faire.

Il talonna sa monture et accéléra pour rejoindre la tête du cortège. Le reste de la matinée se passa calmement au rythme régulier des faucheurs. Ni Elvan ni Huy-Ren ne revinrent sur l’épisode du matin. Il apprit que le vieil homme était dans la caravane d’Acharb au moment où le dragon attaqua. Mais il était trop loin devant pour agir. En revanche c’est lui qui soigna en premier Elvan après le choc en retour qu’il avait subi. La discussion continua quelque temps sur la concentration et Elvan remercia plusieurs fois Huy-Ren que cela agaça. *Je savais bien qu’Acharb ne répondait pas franchement. Il y avait bien un Faiseur dans la caravane…*

- Je ne t’ai pas sauvé la vie. Je t’ai juste soigné. C’est toi qui nous as tous sauvés ce jour-là ! Alors cesse tes remerciements.

Elvan se tut et ils continuèrent à chevaucher en silence. Le jeune homme profitait simplement de ces paysages qui s’offraient à lui. Tout était source d’émerveillement pour lui. S’il avait déjà goûté à la magnificence du désert et aux courbes voluptueuses des dunes à perte de vue. Il profitait maintenant de régions plus vertes où les oasis, les champs cultivés et les vergers jouxtaient d’un côté le désert et de l’autre Erin-Nuatha aussi appelée la mer intérieure, car elle était fermée sur trois côtés. Au sud, Chanseth étendait ses immenses plages de sable blanc. Bien plus loin à l’est, les rivages plus accueillants de la Terre du Milieu alignaient quelques ports fameux comme Flami ou encore Malcorne. Enfin, la côte nord offrait un panorama unique de fiords et de falaises coupées au hachoir. C’est dans ces multiples couloirs de rocailles et de glaces que le puissant royaume de Darsh prenait racine. La mer intérieure était une mer froide et un lieu de luttes maritimes constantes entre Darsh et Panshaw. Les sethiens, eux n’étaient pas des marins, ils préféraient de loin naviguer sur les dunes et personne ne venait leur contester cette suprématie.

…

Ashton entra dans la taverne et il y trouva beaucoup trop de monde à son goût. *Là, trois hommes du Guet, l’aubergiste devait être le petit homme replet à la mine consternée, la jeune femme aux regards fuyants espionnant sans cesse les réactions de l’aubergiste, la serveuse. Et le gamin était sans doute un garçon de course ou d’écurie, peut-être le fils de l’aubergiste*. Tout ce petit monde entourait de questions et de remarques l’officier guetteur. *Un peu jeune effectivement*. Brun avec des reflets roux, plutôt grand, les yeux noisette, il semblait tendu et répondait par des phrases courtes qui se voulaient rassurantes. Mais, ses gestes et son attitude générale reflétaient bien plus son stress qu’il ne l’aurait voulu. Personne n’avait fait attention à Ashton, et ce dernier s’était campé sur le pas de la porte, observant la scène et notant tout ce qui pouvait l’être. Les tables étaient propres, les chaises bien rangées. Cinq lampes à huile éclairaient faiblement la salle commune qui pouvait contenir une cinquantaine de convives. L’espace était ouvert et seules quatre énormes poutres soutenaient un plafond noirci par les fumées de l’immense cheminée de pierres. Au fond à droite un grand comptoir en "L" donnait accès, à l’arrière, sans doute aux cuisines et à la réserve. *Tiens*. Un homme, un soldat, était assis seul à une table près d’un escalier étroit en pierre, au fond à gauche qui montait à l’étage. *Ça doit être là-haut. Mais ils ont déjà tout nettoyé en bas. Ça commence mal*.

Ashton toussota, et toutes les conversations stoppèrent d’un seul homme. Le jeune guetteur se précipita sur lui, visiblement très heureux de s’extirper du harcèlement de l’aubergiste.

- Vous êtes Ashton Buxley ? Il ne laissa pas le temps à Ashton de répondre et enchaîna.

- J’ai dévoré votre rapport « Situations et contextes. Maîtres mots de l’enquête. »

- Et vous n'en avez pas visiblement compris grand-chose. Je ne me souviens pas avoir écrit qu’il fallait nettoyer les scènes de crime. Ses mains ne quittèrent pas le long de son corps mais son regard balaya la salle et revint se planter dans les yeux du jeune homme.

- Je... Suis désolé, mais le corps a été découvert il y a quatre jours au petit matin.

- Et la salle commune avait déjà été nettoyée ?

- Oui !…. Euh, non. Effectivement d’autres voyageurs prenaient une collation en bas à ce moment-là.

- J’espère que vous avez noté leur nombre, leurs noms et pris leurs dépositions. Pourriez-vous me dire où ils étaient précisément à votre arrivée ?

- Je... Et bien… Il se retourna pour observer la pièce un instant, puis revint vers Ashton dépité.

- Je dois reconnaître que non. Je ne me souviens plus. Ashton décida que le jeu s’arrêtait là.

- Vous avez le droit de ne plus vous en souvenir. Vous n’êtes pas parfait. Personne ne l’est. Mais vous auriez dû anticiper cet oubli et vous faciliter la tâche en exigeant que plus rien ne soit touché avant que votre enquête ne soit terminée.

Ses yeux fixèrent alors l’aubergiste, puis la serveuse qui rougit et fourra ses mains dans son tablier et les essuya nerveusement.

- J’imagine qu’on a dû insister lourdement pour tout nettoyer. Devant les yeux sombres d’Ashton, l’aubergiste ne fit qu’ouvrir la bouche. Mais finalement aucun son n’en sortit.

- Allons voir ça. Il se tourna vers l’aubergiste. Fermez l’auberge pour la journée, le temps que nous préservions ce qui est encore possible. Il s’adressa aux hommes du Guet. Organisez-vous pour surveiller les extérieurs de l’auberge. Je ne veux voir personne y entrer mis à part les personnes ici présentes.

Les hommes saluèrent brièvement et sortirent en renâclant. Puis Ashton prit à partie le soldat.

- Restez là mais je ne veux pas vous voir. Je ferai mon rapport à votre légat dès que j’en saurai plus. Il y eut un léger flottement chez l’homme et quelque chose de lourd dans l’assistance qui alerta aussitôt Ashton. Il se tourna vers son subordonné. Embarrassé, le jeune guetteur se racla la gorge.

- Suivez-moi, vous allez comprendre monsieur.

… La veille…

Lauranna avait quitté l’auberge il y a trois jours et n’avait pas cessé de chevaucher depuis. Elle s’accordait quelques heures de sommeil sur sa monture dans des bosquets à l’écart des routes. Elle s’éveilla d’un sommeil trop court et agité. Quand elle sortit du bois, elle aperçut une carriole qui avançait tranquillement sur le chemin. Elle décida qu’elle avait assez voyagé seule ces derniers temps. En éperonnant son faucheur la jeune femme s’approcha au trot de la carriole conduite par un krillien. *Très bien*, se dit-elle. I*ls sont moins bavards que les humains*.

Arrivée à hauteur du conducteur, Lauranna lui fit un signe et le krillien arrêta son véhicule. Il avait de grands yeux gris et sa peau claire marquée de légères stries bleu gris marquaient une lignée du nord. Peut-être de Darsh ? Elle sourit à cette pensée et l’homme lui rendit son sourire, non sans garder une main sur le fouet qui lui servait à faire avancer ses montures.

- Vous voyagez seul. Moi aussi… Je me disais que peut-être…

L’attitude pacifique de Lauranna finit de rassurer le krillien.

- Bien sûr. Les routes de cette région sont relativement sûres mais une compagnie, armée qui plus est, est toujours dissuasive.

- Oh ! Ça ? Fit-elle avec un bref regard vers sa rapière. Oui c’est cependant toujours moins redouté quand c’est une femme qui la porte.

- Sans doute. Le krillien fit une petite moue compréhensive et relança ses faucheurs. La carriole s’ébranla. *Ces humains et leur sexisme…*

- Pour ma part, ça me convient tout à fait. Lui dit-il avec un sourire franc. Vous descendez sur Kassinn ?

- Oui et après je pense prolonger jusqu’à Jahrn.

- C’est une longue route. Elle acquiesça et un silence suivit. À Kassinn vous trouverez sans doute une caravane ou si vous avez les moyens, une nef.

- Certainement.

Lauranna cultivait depuis longtemps l’art de clore une conversation qui l’ennuyait. Le krillien semblait intelligent. Il reprit en murmurant :

- Certainement…

Le silence s’installa durablement entre les deux voyageurs qui plongèrent dans leurs pensées. En fin de matinée, elle fut sortie de ses rêveries par une complainte murmurée par Jahl. C’est ainsi que se nommait le krillien ; Jahl-S’ehrech. C’était une mélodie simple et douce aux accents tristes. Elle ne comprenait pas les paroles que le marchand articulait à peine, mais elle se laissa emmener par cet air. Lauranna avait toujours eu de l’estime pour les krilliens. Elle avait un peu de mal à comprendre pourquoi ils s’étaient à ce point laissés berner par les humains, mais elle appréciait leur approche philosophique de la vie. *Nécessité et besoins*. Elle se rappelait les paroles de sa préceptrice sur ce sujet. Elle avait mis du temps à comprendre qu’il n’y avait pas de résignation chez eux mais une vraie compréhension, une empathie étonnante pour leurs… E*nvahisseurs*. Elle ne trouvait pas d’autre mot. Elle avait appris tout ce qu’on pouvait lui apprendre sur les temps anciens, les ères de légendes et les puissants colons venus d’au-delà des étoiles. *Et s’il revenait un jour ?* Cette pensée la fit frissonner. Son faucheur renâcla. Jahl tourna la tête dans leur direction et la chanson mourut sur ses lèvres.

- Ça ira ? Nous devrions arriver en cours d’après-midi.

Elle lui sourit. De petites fossettes jaillirent au bas de ses joues. *C’est vraiment une belle femme ! Humaine mais très belle !* Sur ce, il esquissa un sourire et retourna à la conduite de sa carriole.

# 5 Les dunes pourpres

~ MIRACLE ~

« Il avait connu l’horreur, la douleur, la déception, mais il avait également eu des moments de triomphe et d’espoir, et même quelques rares instants de joie. S’il devait mourir demain, il aurait n’importe comment vécu une vie miraculeuse. »

Extrait du livre des cycles éternels de Cej Navack (Maamù V.8.2)

Quand Elvan vint chercher ses amis, ils étaient déjà prêts à se coucher. La fatigue se lisait sur leur visage brunit par le soleil sethien. À cette vue, le jeune homme hésita. *Bah, ça peut attendre*. Il allait faire demi-tour, mais sa sœur l’interpella.

- Tu n’es pas venue pour nous voir nous coucher.

Ça n’était pas une question et ses mains sur les hanches indiquaient clairement son agacement. *Et je n’ai encore rien dit*. Elvan soupira.

- Excusez-moi. Je… J’ai un service à vous demander.

- Ça ne pouvait pas attendre demain ?

Question purement rhétorique, Ysaël le savait. Dès leur lever, le labeur et les taches multiples de maintenance puis de surveillance de la caravane reprendraient. Il n’y avait que le soir, pendant le bivouac que les jeunes gens pouvaient disposer d’un peu d’intimité et de tranquillité.

- Bien sûr ! Dis-nous. Leysseen s’était levé se leva et lança une chemise à Ysaël pour qu’elle l’enfile.

- Suivez-moi, je vous explique en chemin.

- Où va-t-on ?

- Pas très loin. J’ai préparé un espace à l’écart.

- Un espace ?

- J’ai pas mal réfléchi depuis qu’on est sorti. Depuis l’attaque en réalité.

- Et…

- Et, je n’ai pas de sort offensif.

- Et… Leysseen détestait devoir tirer les vers du nez de son ami.

- Et j’ai une idée. Je vais créer un nouveau sort. Je peux lancer une aire de silence absolue, Je peux modifier la structure de la peau pour la rendre aussi dure que du bois et je peux cicatriser des plaies ou des blessures. Je n’ai pas de sort offensif. Si une autre attaque, même disons, venant de personnes normales survenait, je veux pouvoir agir. J’ai pensé à un sort de tétanie musculaire. En agissant à la fois sur l’influx nerveux et sur la fibre musculaire, les effets pourraient être très efficaces. Leysseen réprima un frisson. Il n’aimait pas la magie. Il ne l’avait jamais aimée. Paradoxalement, son meilleur ami était Jidaï-atah. Un jeteur de sort, un faiseur comme on les nommait aussi dans certaines régions de Panshaw et de Chanseth. Trop de choses lui échappaient. La magie échappait même parfois à ceux qui l’utilisaient. Elvan en avait les frais dans le désert. L’Inaï-A’sinn avait bien failli avoir sa peau.

- Tu veux vraiment remettre ça ? Elvan marqua une pause et regarda son ami.

- Leysseen, je sais que tu t’inquiètes et je t’en remercie. Je sais ce que je veux. Fais-moi confiance. J’ai besoin de vous. Ça peut être… Disons, ennuyeux pour moi.

- Ennuyeux ? Tu veux dire dangereux ? Ysaël était intervenue un peu brusquement et sa voix était un peu trop haut perchée. Tout son corps était tendu. Son visage et son cou avaient pris une légère couleur rose, signe d’une colère montante. Elle était plus jeune, mais elle ne pouvait s’empêcher de vouloir le protéger. *Contre vents et marées, contre tous et contre lui s’il le fallait*. Il n’y avait plus rien de vraiment raisonné. Simplement une peur viscérale. Une boule qui lui nouait les entrailles chaque fois qu’elle imaginait qu’il puisse arriver malheur à son frère. Mais, au fond, de quoi avait-elle le plus peur ? De perdre son frère, la seule personne encore vivante de sa famille ; cette famille qu’elle n’avait jamais connue. Cette famille qu’elle avait oubliée. Ou bien était-ce de se retrouver seule ? *Je ne le supporterai pas*, se dit-elle en crispant ses poings.

- Non. Je peux… Ah ! Pourquoi est-ce si compliqué ? Vous n’avez jamais assisté à un rituel de création pendant que nous étions dans la Tour. C’est dommage. Devant la mine ahurie de son ami et de sa sœur Elvan se reprit.

- C’est pas grave. Je vais tout vous expliquer. Vous n’aurez qu’à vous assurer que mon corps ne bouge pas trop. Il réfléchit un bref instant et fit une moue involontaire. Puis il ajouta. Ah oui, et que personne ne vienne me déconcentrer aussi. Au regard des deux jeunes gens, Elvan comprit qu’il était en train de faire l’inverse de ce qu’il souhaitait. Il s’arrêta à nouveau. Prit une inspiration en fermant les yeux. Puis s’adressa à eux en les regardant chacun leur tour.

- J’ai déjà fait ce rituel. Jamais depuis que nous sommes sortis, mais je le connais mieux que vous ne connaissez vos katas. Oui, ça peut être dangereux, et c’est pour ça que j’ai besoin de vous.

Tout en marchant, les trois jeunes gens étaient arrivés près d’une petite oasis. Il y avait une mare rafraîchissante et quelques palmiers épars. Au-dessus d’eux la voûte céleste était constellée d’étoiles. Les myriades étincelantes étaient accompagnées par K’Ali-Krill. La naine blanche répandait sa lumière douce et bleutée sur les courbes du désert. Elvan avait visiblement déjà commencé à préparer les lieux. Au milieu de quatre arbres, il avait dégagé un espace, nettoyé le sable parsemé de feuilles sèches et de bouts d’écorces. Un cercle avait été tracé sur le sol et cinq bougies éclairaient faiblement la scène de leur lueur vacillante. Dans le cercle, sur sa tangente un autre cercle plus petit avait aussi été tracé. À l’intérieur, le strict nécessaire à tatouer avait été disposé. Elvan se dévêtit intégralement. Il était un peu plus grand que Leysseen et son corps était lui aussi athlétique, bien que moins puissant que celui de son ami. Il était moins doué au maniement des armes que ses deux acolytes mais parce que son étude de la magie lui avait demandé du temps au détriment de la pratique martiale. Il était cependant tout à fait capable de rivaliser au combat ou à tout autre jeu physique avec de nombreux guerriers, même s’il en doutait. Il prit la parole doucement.

- Je vais me placer dans le cercle et vous resterez à l’extérieur pour le moment. Trouvez une position confortable dans laquelle vous allez pouvoir attendre. Ysaël le coupa.

- Ça va durer longtemps ? Il n’y avait plus d’agressivité dans sa voix. Tout en posant la question, elle avait commencé à s’installer en tailleur.

- Cette étape du rituel est la plus longue. C’est une phase de méditation. À la fin de celle-ci, je devrais avoir une vision. C’est après que j’aurai particulièrement besoin de vous. Mais je vous expliquerai ça le moment venu, si vous voulez bien.

Les deux acolytes acquiescèrent et Elvan s’installa au centre du cercle, assis sur ses genoux, les mains à plat sur ses cuisses. Le dos droit, comme une ligne reliant la terre et le ciel. Il se souvenait des heures et des heures de méditation et des petits coups secs du bâton dans son dos, quand il relâchait sa tenue. Avec un léger sourire il ferma à moitié ses yeux et s’efforça de vider son esprit. Au début, il n’y avait rien. Des pensées un peu floues qu’il tâchait de ne pas arrêter. Puis les pensées devinrent plus présentes alors que sa conscience entrait peu à peu en connexion avec le chaos de son inconscient. Tout se bousculait dans son esprit. Une partie de lui s’acharnait à ne rien garder, une autre lui criait de faire le vide, Et il savait que ce cri était celui de sa conscience qui s’accrochait et luttait pour ne pas perdre pied dans le maelstrom qui s’ouvrait peu à peu dans sa tête. Il ne devait pas écouter. Il ne devait pas même écouter cette phrase qui lui disait de ne pas écouter. À un moment, quelque chose céda et l’esprit tout entier fut aspiré dans ce qui lui semblait être un chaos sans fin. La chute n’en finissait pas mais il savait cependant qu’elle avait une fin. Le calme s’imposa doucement et tout s’immobilisa lentement. Le silence fit place au murmure du vent, aux crissements discrets des vêtements de ses amis sur le sable, aux rires lointains de la caravane, les pas furtifs d’un renard plus loin dans les dunes, et les battements de cœurs. Tous ces cœurs qui battaient dans un concert de vie bouillonnante. Il perçut d’abord le flux et le reflux qui imposait sa vibration à toute chose. Puis la force, cette puissance vitale qui maintenait tous ces éléments au sol et faisait tourner le monde. L’univers était parcouru de lignes de forces et d’énergies et il vibrait avec elles. Puis il le perçut. D’abord il entendit son cœur plus fort que les autres. Puis ce fut sa présence calme et bouillonnante, un flux d’énergie à la fois bienveillant et suffisamment fort pour l’engloutir tout entier. Elvan réprima un tremblement et il sut. Il sut ce que l’autre ignorait encore. Il devinait les puissances dormantes prêtes à se réveiller. *Je l’aiderai*. Elvan réussit à intégrer ces informations dans le cosmos qui l’entourait. Il entrouvrit les yeux et devant lui des volutes de pure lumière, de feu et d’air incandescent dessinaient un symbole.

Leysseen et Ysaël s’étaient placé chacun d’un côté de leur ami et frère. Ysaël assise en tailleur regardait Elvan et par moments, son regard errait jusqu’aux formes puissantes de son amant assis en face d’elle. Au début, Leysseen avait gardé les yeux ouverts et leurs regards s’étaient croisés à plusieurs reprises. Puis il ferma les yeux et plongea lui aussi dans son calme intérieur. C’est ainsi qu’il appelait cet état de tranquillité et de concentration dans lequel il se ressourçait avant les épreuves et les combats. Non pas qu’il ait jamais participé à un combat où sa vie ou celle de ses adversaires étaient en jeu, mais c’était une manière pour lui de se préparer et il savait pour l’avoir maintes fois constaté, que cette préparation lui procurait une acuité et un calme qui l’avaient toujours conduit à a victoire. Alors qu’il s’abandonnait à la grâce du vide, il vit un flot de feu ou d’énergie pure courir devant lui et une forme étrange se dessina devant ce qu’il savait être Elvan. Son ami était une masse vibrante de pure magie. Une partie de lui savait qu’il hallucinait, une autre l’invitait à goûter à la puissance des Jidù. Elvan sembla frémir et son regard croisa le sien. Le symbole disparut dans une explosion de lumière et un fugace instant prit la forme d’un dragon étincelant avant de mourir dans le noir et le silence. Leysseen ouvrit les yeux. Elvan avait ouvert les siens et il se dirigeait vers les outils de tatoueur laissés à côté d’Ysaël. Il entendit à peine Elvan demander :

- Ça n’a pas été trop long ? Ysaël lui fit un sourire et répondit doucement.

- Non. Une petite heure je dirais. Elvan opina du chef et se saisit de la lance à tatouer. Lentement, d’un geste assuré il tatoua sur l’intérieur de son bras un symbole qui vint rejoindre les trois premiers. Une fois qu’il eut terminé, il se retourna vers ses amis.

- C’est maintenant. Je vais m’étendre dans le cercle et me connecter aux domaines de magie pour les lier au tatouage. Pour les lier à moi afin que je puisse modeler le sort chaque fois que je le souhaiterai. Je vais… Faire appel à des énergies qui nous entourent et elles vont affluer en moi. Mon corps sera alors parcouru de tremblements. Je vous demande de maintenir mon corps le plus fermement possible au sol pour que je ne me blesse pas.

- Et après ce sera fini ? Ysaël avait bien du mal à dissimuler son inquiétude.

- Pas tout à fait. Si je réussis à lier les domaines à moi. Il me faudra encore les modeler pour qu’ils fusionnent avec le tatouage, symbole du sort. Allons-y. Sans attendre leur réponse, Elvan se coucha au centre du cercle et ferma les yeux. Il savait que cette étape pouvait le blesser mais il avait très tôt compris que la vraie difficulté était après. Calmement il appela, il s’ouvrit tout entier aux flots d’énergie de Jidù-Shacra et à la pression de Jidù-Panna. Les deux domaines de magie de l’énergie et de la matière répondirent en s’engouffrant dans le corps du Jidaï-atah. C’était une de ses forces. Le grand maître Kalindahar le lui avait très vite confirmé. La sérénité avec laquelle il abordait cette étape du rituel, lui permettait de se connecter sans difficulté, de recevoir les domaines dans son corps plus vite et de réaliser « le miracle de la liaison ». À peine avait-il fermé les yeux que Leysseen aperçut le premier spasme sur le visage d’Elvan. En quelques secondes tout le corps du jeune homme fut parcouru de convulsions. Les muscles se bandaient et se relâchaient à une cadence effrénée. Leysseen dut mettre tout son poids pour maintenir les jambes de son ami, pendant qu’Ysaël essayait de contenir les brusques à-coups des bras et du torse. L’épreuve de force dura quelques minutes mais elle suffit à mettre en nage les trois amis. Le symbole sur le bras prit une teinte noire plus intense et le corps d’Elvan s’affaissa d’un coup. Ysaël crut un court instant qu’il ne respirait plus. Elle implora du regard Leysseen. Un soupir d’Elvan la ramena vers lui. Il lui fit un grand sourire qui la désarma complètement.

- Ça va ? La jeune femme lui renvoya instantanément la question.

- Et toi ?

- Très bien. Maintenant, il me reste une dernière chose à faire. Vous ne pouvez plus intervenir. Et quoiqu’il arrive, je vous demande de ne pas vous approcher de moi. De ne pas me toucher non plus.

- Qu’est-ce qu’on peut faire alors ?

- Assurez-vous que je ne sois pas dérangé. Que personne ne vienne perturber ma concentration. Pas même vous.

Le ton de la voix ne laissait aucun doute et Leysseen fit un bref mouvement de la tête pour signifier qu’il avait compris. Il se retira du cercle et Ysaël le suivit. Il lui prit la main et, tout en surveillant Elvan, lui dit doucement.

- Retourne vers le camp. Prends ton temps et assure-toi que personne ne vient vers nous. Je vais accompagner Elvan et surveiller l’oasis. Nous te rejoignons très vite.

Ysaël déposa un baiser sur ses lèvres et retourna vers le bivouac de la caravane. Leysseen la regarda un bref instant et se retourna vers son ami qui semblait dormir assis. Elvan attendit que le feu de son bras se calme et il lança son ultime appel. Cette fois, il devait modeler le sort et ouvrir la voie pour les Jidù. Les forces naturelles qui formaient la trame de toute chose vivante et de toute matière devaient s’écouler en un flot calme, continu et régulier pour être sculptées par le faiseur à l’image du symbole qui ornait son bras. Elvan sentit ces énergies entrer en lui et il les renvoya hors de lui comme une araignée tisse sa toile. Leysseen vit le symbole briller sur le bras et quelques instants il crut que l’air s’assombrissait autour de son ami. *La magie… C’est donc ça modeler*. Il réprima un frisson. La nuit était bien avancée et la température cuisante de la journée laissait la place à un froid parfois glacial. Elvan ouvrit à nouveau les yeux et il regarda son ami qui attendait.

- Mon ami. Elvan souriait et Leysseen fut troublé par ce regard. Je dois te parler de quelque chose.

Leysseen fut surpris par cette entrée en matière pleine d’une compassion qu’il ne comprenait pas. Il fut sorti brutalement de sa stupeur par Ysaël qui revenait en courant.

- La caravane est attaquée ! Vite !

Sans réfléchir plus avant, les deux hommes se précipitèrent à la suite d’Ysaël. Au fur et à mesure qu’ils approchaient, ils percevaient les clameurs et le bruit des armes. Leysseen accéléra et il dépassa Ysaël. Il aperçut un faisceau où reposaient encore des lances. Il en saisit une et plongea au milieu du tumulte. Sa lance tournait, l’air autour de lui vibrait, son corps sautait, tournait, esquivait. Son bras s’abattait et repartait. L’odeur et le goût du sang peu à peu s’insinuèrent dans sa bouche. Il n’en avait cure. Elvan s’arrêta à hauteur de la première tente et ce qu’il vit le figea sur place. Plusieurs tentes étaient en feu dont la leur. Les sethiens accouraient pour éteindre l’incendie qui menaçait de se propager aux autres tentes du camp. D’autres combattaient des hommes en armure sombre qui dissimulaient leurs visages dans des chèches noirs. Leurs sabres recourbés taillaient les rangs des caravaniers pourtant aguerris. Et au milieu de ce chaos, un tourbillon de fureur fendait les assaillants. Leysseen laissait un lit de morts et de blessés agonisants derrière lui. Un peu plus loin Ysaël rassemblait un groupe de guerriers pour encercler les agresseurs inconnus qui avaient profité de leur absence pour fondre sur la caravane au repos. Il perçut un mouvement en retrait des combats. Son regard fouilla le désordre et il vit l’archer bander son arc dans la direction de Huy-Ren venu aider à éteindre les feux par sa magie. Un bref instant l’air vibra. L’archer eut un haut-le-corps et son bras resta figé dans son mouvement, les doigts crispés sur la flèche. Elvan savait que s’il maintenait sa concentration la poitrine de l’homme, bloquée elle aussi, empêcherait ses poumons de prendre l’air vital. Le temps que l’homme comprenne ce qui se passait, une épée sethienne s’abattit et l’artère tranchée expulsa dans une gerbe écarlate la vie de l’archer. Elvan relâcha sa concentration et remercia Eù d’avoir eu l’idée et la force de créer ce sort. Huy-Ren avait vu l’archer mais il n’avait pas relâché sa concentration et une pluie averse s’abattit sur l’une des tentes. Son regard fouilla les ténèbres et il l’aperçut vêtu des énergies du désert, nimbé et nanti de la puissance des Jidù.

*Deux Jidù !….* Par deux fois encore, Elvan utilisa ce sort, ce soir-là. Et par deux fois deux vies furent arrachées. Le combat avait à peine duré quelques minutes. Sa violence apparaissait maintenant clairement à Elvan qui errait à la recherche de Leysseen et de sa sœur. L’incendie avait été éteint et la caravane comptait ses morts. Elvan arriva près du T’An qui s’appuyait sur Leysseen. Une sévère entaille lui barrait la cuisse et le sang continuait à suinter. En s’approchant il prit conscience de sa nudité. Dans l’urgence de l’appel de sa sœur, il n’avait pas pris la peine d’enfiler ses vêtements et s’était amené au milieu du combat dans le plus simple appareil. Il s’arrêta net, et quand son regard croisa ceux incrédules de Leysseen et de T’An Matteï, il y eut un léger flottement et les trois hommes partirent d’un rire franc et libérateur. D’autres figures noircies et sales se tournèrent vers eux et les sourires barrèrent leurs visages fatigués.

Un peu plus tard, T’An Matteï était dans le secteur des tentes brûlées où l’attaque avait commencé. Leysseen était en train de fouiller les décombres calcinés de leur tente. Pendant, qu’Elvan soignait un jeune krillien blessé au torse. Sa main se posa délicatement sur la blessure du gamin qui devait à peine avoir quinze ans. Ce dernier serra les dents et ses lèvres se pincèrent. Puis la douleur fit place à un picotement et la plaie se referma presque entièrement pour ne laisser qu’une cicatrice encore rouge. Le T’An s’approcha et posa une main sur l’épaule d’Elvan.

- Merci faiseur. La nuit va être longue pour toi. D’autres blessés attendent tes soins.

- Bien sûr T’An.

- Ne soigne pas tout le monde. Concentre-toi sur les plaies importantes que le soleil et la chaleur pourraient aggraver. Pour les autres, les soigneurs suffiront.

Elvan acquiesça, se retourna vers le krillien et lui adressa un sourire réconfortant. Puis il se leva et s’éloigna à la recherche d’autres blessés. Leysseen s’approcha du T’An.

- Sait-on qui nous a attaqués ?

- Des brigands sans doute.

- Que cherchaient-ils ?

- Aucune idée. S’ils voulaient nous voler, ils n’étaient pas assez nombreux et commencer par cet endroit du camp était une erreur.

- Des belbukéens visiblement. Ils n’étaient sans doute pas très au fait de nos habitudes. L’homme qui venait de parler était Ashran. Le bras droit de T’An Matteï.

- Tant mieux. Mais, ils avaient l’air sacrément bien entraînés pour des brigands. Ils avaient la discipline et la technique de soldats.

- Tu m’as l’air bien jeune pour connaître les techniques des soldats. Leysseen ne se démonta pas.

- L’âge n’a rien à voir là-dedans. Le savoir n’est pas l’expérience, et les plus vieux peuvent être aussi les plus obtus. L’homme se rembrunit.

- Il suffit. T’An Matteï posa une main sur l’épaule de son ami et regarda Leysseen. Vous nous avez beaucoup aidés ce soir. Toi et tes amis. Acharb m’avait dit que vous étiez plein de ressources. Je dois dire que je ne suis pas déçu. Pour ce qui est de l’attaque de ce soir, Je suis d’accord avec toi. Ces hommes étaient bien trop forts pour de simples brigands de grand chemin. Mais, cette hypothèse implique beaucoup d’autres questions. Des brigands se seraient attaqués aux enclos à San-d’Rej ou à une des barges de fret. On a une idée de leur nombre ? Le T’An s’était tourné vers Ashran. Ce dernier se racla la gorge avant de répondre.

- D’après les premiers constats une petite vingtaine. Un ou deux d’entre eux ont pu s’enfuir. Leysseen intervint à nouveau.

- Vous les avez poursuivis ?

- Non. Ça semblait inutile. Et surtout l’urgence était et est toujours de remettre en état la caravane.

- Inutile ! ? Et qu’ils reviennent avec des renforts ça vous semble inutile aussi ? Prisonniers, ils pouvaient nous être utiles, libres ce sont des problèmes à venir.

La maturité du jeune homme impressionnait Matteï. Du haut de ses dix-neuf ans, tenir tête à un caravanier expérimenté comme Ashran était… *Culotté. L’analyse est juste, mais il lui reste des choses à apprendre*. Il décida qu’il fallait intervenir avant qu’Ashran ne s’emporte devant ce qu’il prenait pour de l’arrogance.

- La priorité est la caravane. Il y a des blessés, d’importants dégâts matériels et nous repartons demain au plus tôt. Ashran avait un choix à faire. Il a fait celui de la raison. On peut penser qu’ils cherchaient quelque chose, et ce quelque chose devait se trouver quelque part ici. Son bras décrivit un arc qui embrassait la zone du camp dévastée par le feu.

*Quelque chose ou quelqu’un*. Matteï garda pour lui cette réflexion. Les trois hommes regardaient la désolation que cette attaque fulgurante avait laissée. Ysaël les rejoignit à ce moment. *Elle a une mine épouvantable*. Se dit Leysseen. Elle était noire de crasse collée par la sueur et des traces de sang séché maculaient ses vêtements et ses cheveux. Elle n’avait même pas pris la peine de rengainer son épée courte qui portait aussi les marques du combat.

- J’en ai eu un, mais l’autre s’est échappé.

- Un prisonnier ? Demanda Leysseen.

- Non. Il s’est bien battu.

Leysseen connaissait bien ce regard. Il l’avait déjà vu à plusieurs reprises lors des exercices de combats, alors qu’ils étaient sur le point de l’emporter. La jeune femme ne s’arrêtait que lorsque leurs adversaires étaient tous à terre. A de nombreuses reprises leurs instructeurs l’avaient réprimandée sur ce point. Un adversaire doit être traité avec respect et il a le droit de se rendre. Ce droit doit lui être accordé. Le jeune homme baissa les yeux et garda pour lui ses conclusions. *Elle ne lui a laissé aucune chance*. Le T’An reprit la parole.

- Tu t’es bien battue jeune fille. Il faut déposer les armes maintenant et rebâtir. Sur ces mots il repartit vers le cœur du bivouac, laissant Leysseen et Ysaël à leurs pensées.

# 6 Questions sans réponse

~ LA GRANDE PAIX ~

« En ce jour, nous replaçons la guerre, la discorde et la mort dans leur boîte. Nous fermons le couvercle sur les conflits ; nous ne garderons que l’espoir, le dernier et le plus important des dons que Pandore a laissés à l’humanité. En ce jour s’accomplit enfin le rêve de toute l’humanité. En ce jour, nous avons accepté des mains d’Eù le don de la paix. »

Extrait du livre de tous les dangers de Lac-N’Cy (Maamù III.8.21)

Le soldat courrait à en perdre haleine dans le dédale des sombres couloirs du temple. Son pourpoint, orné de la croix carrée séparée de l’épée était maculé de suie, de sang et de crasse. Plus loin on entendait le fracas des armes et les cris sauvages des hommes en train de lutter pour survivre. Il faut vaincre pour vivre. De cette nécessité égocentrique émergeait une fureur collective. Le Temple était en train de céder. La dernière porte venait de voler en éclat et avec elle le rêve de liberté défendu par les chevaliers de l’ordre d’Eù depuis des siècles. Il entra dans la grande salle où le Vénérable discutait avec l’Hospitalier et un autre maître plus ancien que lui, mais aussi plus barbu. Tous trois s’arrêtèrent à l’entrée de leur camarade.

- La grande porte a cédé ! Ils entrent…

Le Vénérable prit la parole.

- Ça devait arriver. Il se tourna vers le barbu. Il nous faut faire comme nous l’avons dit. Partez immédiatement pour Panshaw, et revenez dès que vous serez prêt. Hospitalier, préparez la reddition et veillez à ce que nos frères soient soignés.

- Vénérable, ils sont juste derrière moi… Je…

- Ne t’inquiète pas mon ami. Ce qui arrive était écrit. Nous étions préparés à cet instant. Fais ce que doit !

- Bien Vénérable.

L’homme salua en posant une main sur le cœur et retourna par où il venait. Le Vénérable se tourna à nouveau vers le barbu.

- Godrick part maintenant. Je ne suis pas sûr que le régent nous laisse beaucoup de latitude une fois notre capitulation proclamée.

- Je ferai comme vous l’avez dit Vénérable. Je reviendrai et nous rétablirons l’ordre.

Nathaniel Firr-bolg, maître vénérable de la grande capitainerie de Kermag-Mor lui adressa un léger sourire et posa sa main sur son épaule avant de l’enjoindre de partir. Godrick prit par le couloir face à celui par lequel son frère d’arme était venu annoncer la funeste nouvelle. Il ne se retourna pas une fois, pas même lorsqu’il entendit la porte de la grande salle s’ouvrir avec fracas. Une douzaine d’hommes en armes entrèrent et firent une haie d’honneur à Sir Lynnmuel de Kerr-Ogh, régent de la couronne d’opale. L’homme était âgé d’une cinquantaine d’années, grand, bien de sa personne même si les premiers signes d’affaissement pouvaient se lire sur le visage et l’embonpoint. *Signes du pouvoir et de la paresse physique*. Se dit Nathaniel. Il s’approchait calmement vers le Vénérable.

- Nathaniel, mon ami, tu n’aurais pas dû résister. Je ne veux que votre bien à toi et tes… Frères.

- Régent, trêve de faux-semblants. Faites ce que doit. La voix du vénérable était tranchante comme l’acier. Le régent renifla et se tourna vers l’auditoire qui s’était rassemblé derrière lui. Humains, krilliens, chevaliers d’Eù et soldats de la couronne, tous attendaient ses paroles.

- Nathaniel Firr-bolg, je déclare cette forteresse bien du royaume et l’ordre d’Eù désarmé. Jusqu’à nouvel ordre, vous et vos hommes devront quitter ces lieux et vous réfugier dans les monastères proches pour y méditer votre défaite et la volonté d’Eù. Seule la Régence pourra faire appel à vous et vous redonner l’occasion de défendre la couronne d’opale comme vous le fîtes par le passé.

Lynnmuel, rayonnant, se retourna vers Nathaniel et tendit sa main, index en avant pointé vers le sol. Nathaniel, saisit l’épée qui pendait à son côté et la jeta à terre, puis il posa un genou au sol. *Profite de cet instant petit roi de pacotille, tu n’as gagné qu’une bataille…* Sur le bord du fleuve surplombé par l’immense forteresse que l’on nommait le Temple, un petit voilier emportait Godrick et une poignée de chevaliers dissimulés sous de lourdes capes grises, détrempées par la pluie battante. *C’est la fin d’une époque. Demain verra le retour du roi et autour de lui, les chevaliers d’Eù abattront les ténèbres*. L’homme serra les dents et se tourna vers l’avant ; le fleuve, la mer et plus loin encore le royaume du milieu.

…

L’aube pointait. K’Ali-Krill dardait ses faibles rayons qui rosissaient à l’horizon. Krill, le grand œil, apparaissait timidement à une vingtaine de degrés à peine de son étoile double, et les deux traînées laissées par les astres annouvéens se croisaient sur les flots calmes de la mer intérieure. Le petit campement était presque invisible derrière les dunes mais l’homme savait où aller. Une vilaine blessure lui barrait l’abdomen et ses pas, déjà gênés par le sable fin, étaient titubants. *Si je survis, par S’ul-Tan, cette garce paiera. Je te ferai souffrir avant de te tuer…*

Devant lui, la première tente apparut. Il serra les poings et sourit. À quelques mètres de la tente un garde vint à sa rencontre. Quand il reconnut son comparse, il poussa un cri rauque et se précipita pour l’aider. Vavlek s’effondra plus qu’il ne le souhaita dans ces bras secoureurs. Le sol tourna, les éclats de Krill lui vrillèrent le cerveau et tout devint noir. Calme.

Ce fut d’abord la douleur puis les murmures autour de lui qui réveillèrent Vavlek. C’était comme si un millier d’aiguilles lui pénétraient la peau et pénétraient plus encore à chaque inspiration. Mais la douleur était signe de vie. Il ouvrit les yeux et le flou ne disparut pas immédiatement. Il les referma et réessaya encore. Une douce pénombre régnait dans la tente où il avait été soigné.

- Maître, il se réveille. Vavlek reconnut la voix de son ami Lioryk, puis celle de leur maître.

- Vavlek, m’entendez-vous ? Le blessé acquiesça péniblement.

- Racontez-moi tout, et surtout pourquoi êtes-vous revenu seul et sans l’élu.

Un frisson parcouru Vavlek. Sa vision se fit plus nette, et il vit son maître assis à côté de lui. Aucun sourire, aucune marque de compassion ou de douceur ne se lisait sur ce visage brunit et ridé par le soleil de Bel-Buk. En fait, aucune émotion ne s’y reflétait. Le maître avait les yeux bruns et légèrement en amende. Son regard était perçant. Une fine moustache noire descendait en pointe de chaque côté de ses lèvres fines. Il était chauve, et cette sécheresse capillaire participait au trouble et à l’insécurité que l’on ressentait en sa présence. Vavlek parla. Il parla longtemps et n’omit aucun détail. Ni comment ils avaient réussi à s’introduire en toute discrétion dans le camp endormi, au nez et à la barbe des gardes. Ni leur surprise et leur désappointement en pénétrant dans la tente présumée de l’élu pour constater qu’il n’était pas là. C’est à ce moment que tout avait basculé. Un jeune garçon qui venait vers la tente les aperçut et donna immédiatement l’alerte. Vavlek et ses hommes n’eurent que le temps de se regrouper pour amorcer leur repli. Dans les premières minutes, le combat sembla tourner à leur avantage. Ils allaient sans doute pouvoir s’extraire du camp sans trop de dommage, mais sans l’élu. Malheureusement, peu à peu les sethiens gagnaient en organisation et il en pleuvait de plus en plus de toute part. Plus le combat avançait, moins il devenait certain que Vavlek et les siens pourraient tous s’échapper du piège dans lequel ils s’étaient eux-mêmes enfermés. Ce qui sonna la fin fut l’arrivée fracassante de deux guerriers. Deux jeunes qui accompagnent l’élu. Vavlek avait compris à ce moment que l’élu et ses amis étaient sortis du camp. La fin fut rapide, lui et un autre belikéen réussirent à fuir la zone de combat. Mais la guerrière les rattrapa. Elle était assoiffée de sang et de violence. Elle blessa Vavlek et exécuta son comparse.

- Exécuta ?

- Vern était blessé à la jambe et au bras. Il était à genoux incapable de se battre davantage. Elle s’est plantée devant lui et elle l’a décapité ! J’entends encore son cri de haine quand elle vit que j’étais déjà loin. Je n’oublierai jamais ni son visage, ni son regard.

- Et tu feras bien Vavlek. Nous avons tenté la force et vous avez échoué. La vierge combattante est la sœur de l’élu. Tu es chanceux. Cette blessure guérira mais souviens-toi de nos préceptes. La douleur est protectrice. De sa pointe acérée elle nous maintient en vie. La douleur est salvatrice. De sa puissance viendra le salut.

Le maître avait fermé les yeux et psalmodiait les mots rituels. Vavlek trembla alors que la paume du maître se posât sur sa plaie encore suintante. Au contact de la paume, la plaie se referma. Dehors, les gardes baissèrent les yeux en entendant le hurlement de douleur de Vavlek. Comme un cœur ils reprirent en murmurant les paroles rituelles.

- Prépare le camp, nous partons. Suivez la caravane sans jamais vous en approcher. Nous devons attendre maintenant, qu’ils soient seuls. Il ne faut pas éveiller les soupçons. Je pense que l’élu et ses amis ne savent pas que c’est lui que nous recherchons. Qu’ils restent dans cette ignorance et oublient l’incident de la nuit dernière. Ils vont à Panshaw. Une fois qu’ils auront quitté la caravane, ils seront plus vulnérables. Ce malheureux épisode nous aura appris une chose au moins. Ses deux amis ne sont pas à prendre à la légère. De toute façon, s’ils doivent mourir, qu’il en soit ainsi. L’élu, seul, importe.

…

La légion campait autour et sur la colline. Les bivouacs étaient dressés, les parcs à faucheurs montés, les sentinelles s’éloignaient déjà du bord du camp pour prendre leur quart dans le périmètre qui leur avait été défini. Les rondiers, par trois, entamaient leur tour de garde. Tout ce petit monde s’évertuait à reproduire les routines nécessaires à la sécurité de la légion. Plus haut sur la colline, la tente du légat d’où entraient et sortaient régulièrement des officiers ou des éclaireurs venus faire leurs rapports, trônait ornée de l’étendard de la quatorzième légion. Lauranna observait le fourmillement de l’armée Panshienne depuis une petite heure, cachée dans les taillis d’une colline voisine. Elle avait quitté le krillien lorsqu’ils étaient arrivés, plus tôt dans l’après-midi, à Kassinn. De là, elle avait pris les renseignements nécessaires à la suite de ses affaires et était remontée vers le nord à une dizaine de kilomètres de la cité Panshienne. Elle avait assisté à l‘arrivée de la légion.

Entre dix et onze mille hommes formaient une procession immense qui se déversait dans la petite vallée. Les animaux furent arrêtés, et le déchargement commença. La légion emportait avec elle tout ce qu’il fallait pour construire ses enclos, lever ses tentes, allumer ses braseros. Les hommes étaient calmes. Elle pouvait même entendre des rires par moments. Le campement se dessinait peu à peu. Deux axes orthonormés coupaient celui-ci en quatre zones identiques. La petite colline en était le point central et la tente du légat avec. Tout ce qui touchait de près ou de loin aux faucheurs était regroupé dans les zones ouest. Mais des canons étaient attelés et parqués au nord-est du camp. Les hommes rassemblaient leurs lances en faisceaux. Beaucoup gardaient leur épée courte au côté. L’équipement semblait vraiment identique pour tous. En poussant plus loin son observation, elle vit qu’une forge de campagne avait été montée. *Parfaite autonomie. Il faut bien leur rendre ça. Ils sont diablement efficaces*. Elle apercevait maintenant, la sentinelle qui se rapprochait de son point d’observation. *Il faut partir, ne les sous-estime pas*. Elle glissa un peu plus bas puis se redressa quand elle fut certaine qu’elle ne pouvait être vue. Elle accéléra et enfourcha sa monture. Puis elle descendit rapidement mais sans précipitation vers le sentier en contrebas.

Quand la sentinelle arriva là où se tenait L'hydre blanche quelques minutes plus tôt, il aperçut plus loin dans la vallée un cavalier qui avançait d’un pas tranquille. Il semblait s’éloigner. La sentinelle observa encore un instant puis passa à autre chose. Lauranna de son côté, chevauchait sereinement. *Comment approcher ce légat ?* Tout le jeu résidait dans cette question. Aborder le premier avait été un jeu d’enfant. *Enfin, un jeu d’adulte*. Pensa-t-elle en souriant intérieurement. On était le 15ème jour du mois des faucheurs. Quatre jours plus tôt, Lauranna laissait son premier mort en territoire Panshien. Elle savait qu’il faudrait agir de plus en plus vite et surtout de plus en plus prudemment, ce qui n’allait pas forcément de pair. Elle bénéficiait encore d’un atout sérieux. Personne n’imaginait qu’il y en aurait d’autres. Peut-être que celui-ci aussi avait un péché mignon, ou une mauvaise habitude qui l’obligerait à sortir de sa maudite tente. Peut-être se rendrait-il à Kassinn… *Ne pas laisser passer la moindre occasion. S’il le faut j’irai te chercher*. D’après ses renseignements, Lauranna savait que la légion allait camper sur la colline au moins six jours. Dans quatre jours, s’il n’était pas sorti du camp ou si rien n’était possible en ville, elle irait le cueillir dans son antre, comme on chasse un ours directement dans sa tanière. *C’était décidé*. Elle éperonna son faucheur et s’éloigna vers Kassinn. Plus haut, la sentinelle installait son feu couvert et son bivouac de surveillance.

…

Trois jours plus tôt, le guetteur venait d’arriver à Asa-keen. Un autre de ses confrères était déjà là, un jeune. Ashton avait rapidement compris la raison qui avait poussé l’état-major à l’envoyer lui, pour suppléer ce novice. En voyant le cadavre du légat, dans le plus simple appareil, les lèvres bleues, les yeux exorbités injectés de sang, il ne fallait pas être sorti de la guilde des télépathes pour comprendre que l’affaire nécessitait du tact, de la discrétion et de l’efficacité. Finalement, Ashton eut une pointe d’orgueil à cette pensée. On était en plein cœur de l’été et l’odeur qui embaumait la chambre était difficilement supportable.

- Ça fait une journée que cet homme est mort. Qu’avez-vous fait pendant tout ce temps ? La voix d’Ashton était mesurée mais le jeune officier entendit un vague reproche.

- J’ai protégé le corps contre la décomposition, comme j’ai pu. Par ailleurs, j’ai déjà procédé à une fouille systématique de la pièce et un examen du corps.

- Et qu’a donné cette enquête ?

- Le corps ne porte aucune trace de coup ou de blessure apparente. La mort semble être due à l’asphyxie. Les affaires du légat sont pliées sur le fauteuil et on ne les a visiblement pas fouillées. Le jeune homme vit un sourcil se redresser et le regard d’Ashton se fit plus interrogatif. J’ai vérifié par moi-même, et poser un scellé sur les affaires. Par ailleurs, l’aubergiste me confirme que le soir de sa mort, il avait fait monter un repas et une bouteille de vin. Et demander qu’on ne le dérange pas. Je me suis demandé pourquoi descendre en ville, prendre une chambre dans une auberge de seconde zone pour s’y enfermer et commander un repas qu’il aurait pu consommer au sein même de la légion.

Ashton écoutait les réflexions de son subalterne avec attention. *Bon, il fait son boulot, finalement. On va pouvoir avancer*. Il n’était pas habitué à travailler avec un coéquipier mais il pourrait faire exception.

- Qu’est-ce qui pousse un soldat à s’isoler et à louer une chambre en civil dans une auberge où il avait des chances de ne pas être reconnu ? C’est une bonne question guetteur. Vous avez interrogé le planton ?

- Oui. Il me confirme cependant que le légat était coutumier du fait. Apparemment, il aimait faire une pause en ville quand la légion bivouaquait à proximité…

- Une pause ? C’est le mot qu’il a employé ?

- « Une petite pause » plus exactement.

- C’est le soldat qui garde l’escalier en bas ?

- Non, j’ai dû le renvoyer à la légion pour qu’il prévienne ses supérieurs. Le commandant en second m’a renvoyé un autre soldat.

- Vous pensez à quoi à guetteur ?

- Monsieur ? Le jeune homme ne savait pas sur quel pied danser. Ashton ne semblait pas énervé mais attendait visiblement une réponse. Mais laquelle ?

- Vos conclusions, vous avez bien déjà une petite idée, non ?

- Pardon monsieur, oui. Je pense que la victime avait un penchant pour les femmes. Le soir de sa mort, il a fait monter un repas et une bouteille. L’aubergiste m’a confirmé qu’il a fini la bouteille et le jeune commis m’a également appris qu’il avait entendu des rires tard le soir. Le légat a mangé et bu avec une autre personne qui devait faire partie de la clientèle, car le soldat n’a vu personne arriver après eux. La serveuse m’a appris qu’une femme, une très belle femme, avait loué une des chambres trois jours plus tôt. Cette femme est repartie hier très tôt avant qu’on ne découvre le cadavre. Elle et deux autres. Tous voyageaient séparément. Les deux autres avaient tout l’air d’être des négociants selon les dires de l’aubergiste. Mais je penche davantage pour la femme.

- Qu’est-ce qui vous fait penser ça ? Le légat avait peut-être d’autres penchants… Le jeune guetteur fut surpris de la remarque, mais il savait qu’Ashton avait raison.

- Je vous taquine. Je pense aussi que la femme est une piste sérieuse, au moins en tant que témoin. Vous avez procédé sans magie ou presque donc ?

- Oui Monsieur, j’ai tout de même protégé le corps contre la chaleur et vérifier qu’on n’avait pas touché aux vêtements.

- Vous maîtrisez quel Jidù ?

- Inù et Shacra.

- Disposez-vous de sort de détection, ou de lecture de la matière, d’amplification ou de modification des sens ?

- J’ai un sort de lecture des énergies résiduelles. Je peux remonter dans le passé et établir une carte des énergies sur les dix dernières heures. C’est comme ça que j’ai acquis la certitude que les vêtements n’avaient pas été déplacés. Mais j’ai lancé mon sort un peu tard. Je n’ai pu remonter jusqu’au moment de la mort.

- Je suis impressionné. Et votre sort ne vous a pas indiqué s’il y avait bien une autre personne ?

- Mon sort est très limité dans son emploi. Je dois le focaliser sur une petite zone. En fait je n’ai jamais essayé de l’élargir. J’ai peur… Enfin, vous comprenez, qu’il ne m’échappe.

- La concentration est la clé. Vous devrez vous entraîner si vous voulez poursuivre. Le sort que vous avez créé est excellent et je ne dis pas ça pour vous flatter. Mais vous devez pouvoir le focaliser plus largement. Nous allons nous y mettre. Votre sort ne nous aidera plus mais j’ai quelques atouts dans mes manches… Assurez-vous qu’on ne soit pas dérangé.

Quand le jeune guetteur revint dans la chambre, il referma derrière lui et vit Ashton fermer un instant les yeux. L’air vibra et il les rouvrit. La pièce était grise, mais à divers endroits des éléments incongrus apparaissaient désormais comme en surbrillance. Seul Ashton pouvait voir ces éléments. Il remarqua immédiatement les taches sur les draps. Le corps bien sûr luisait comme un phare au milieu du lit. Mais sur ce même lit il y avait aussi un ou deux cheveux, longs. Ashton se saisit de l’un d’eux. Il n’y avait aucune autre trace suspecte. Des traces légères de gras laissées par des mains apparaissaient çà et là, sur tout le mobilier. Ashton se concentra sur les montants du lit. Deux traces différentes. L’une était assez clairement une main fine et légèrement plus grande que celle du légat. Difficile d’affirmer cependant qu’elle appartenait à une femme et surtout à une autre femme que la serveuse par exemple. Les traces de sperme et le cheveu long allaient cependant bien dans le sens des conclusions de son subalterne. *Une très belle femme, ça passe difficilement inaperçu*. Ashton relâcha doucement sa concentration et les couleurs de la pièce lui réapparurent. Devant l’air ahuri du jeune guetteur il se sentit obligé de fournir quelques explications. *Ça pourra toujours t’inspirer*.

- J’ai modifié ma perception pour mettre en évidence les éléments organiques dans cette pièce. Ce cheveu long et… Il l’inspecta avec minutie… Blond donc, corrobore votre théorie. Il y a également des traces d’acte sexuel qui vont dans le même sens. Je ne suis pas sûr de réussir mais je vais tenter autre chose pour confirmer nos soupçons. Descendez et dites au soldat que nous allons nous rendre à la légion et qu’il peut faire enlever le corps. Prévenez également l’aubergiste qu’il peut faire nettoyer la chambre. Le jeune homme acquiesça et sortit. Ashton se baissa et toucha le plancher puis l’air vibra à nouveau. La pièce s’emplit de craquements et de vibrations. Le guetteur intensifia sa concentration et chercha à remonter dans les nervures du bois. Il savait que le bois gardait longtemps les traces des vibrations et des sons qui l’entouraient. Il fallait chercher, écouter et par moments décrypter. Cette tension était longue est éprouvante pour le jidaï-atah et n’aboutissait pas toujours. Mais il ne fut pas déçu. Il entendit enfin ce qu’il cherchait. Une bribe de conversation entre un homme et une femme. La conversation ou les éléments qu’il en comprenait ne lui apprenaient rien. Mais à un moment il perçut une autre vibration. Un son, ou un chant à moins que ce ne soit un murmure. Le son était troublant et plus il l’écoutait, moins il pouvait s’en détacher. Le murmure devint omniprésent dans ses oreilles, puis son cerveau. Sans s’en apercevoir, il relâcha sa concentration, l’Inaï-A’sinn le frappa violemment et il se retrouva propulsé contre la commode qui vacilla sous l’impact. Sa tempe battait à se rompre. Avant le noir, il eut juste le temps d’entrevoir le jeune guetteur entrer précipitamment dans la pièce.

…

Ashton et son acolyte entraient dans le camp de la onzième. Ashton était encore un peu engourdi par le choc en retour qu’il avait pris quelques heures plus tôt dans la chambre de l’auberge. Plus que l’Inaï-A’sinn, c’était la commode en bois massif qui lui avait donné un mal de crâne épouvantable. Derrière eux, la carriole transportait le corps inerte du légat D’Aflon-Luys. Au vu des regards et de l’attroupement progressif qui se formait en cortège pour accompagner la dépouille vers ce que fut sa tente, il était évident que la nouvelle avait déjà été largement diffusée au sein de la légion. *Décidément, il était temps de reprendre en main tout ça et de restaurer un semblant de discrétion*.

Un officier krillien attendait devant la tente du légat. Il s’avança à la rencontre d’Ashton qui descendait de son faucheur et lui tendit la main. Ils se saluèrent, la main droite vint au poignet droit de l’autre et la main gauche se posa sur son épaule. Les deux hommes restèrent un bref instant ainsi. Leurs yeux se croisèrent et Ashton cru voir de la tristesse dans les yeux clairs du krillien. Il vit également les signes de commandement sur son torse. Il prenait la place du légat défunt.

- Force et honneur légat. Je vous présente mes respects et mes condoléances.

- Force et honneur guetteur. C’était un bon légat, juste et efficace, rien ne doit entacher son honneur. Ashton crut nettement percevoir un avertissement dans les paroles du nouveau légat.

- L’officier qui m’accompagne est sous mes ordres et nous enquêtons ensemble. Je réponds de sa discrétion.

Pendant, ce temps, un petit groupe de soldats était venu descendre le corps de D’Aflon pour le transporter dans la tente. L’habitude voulait qu’il soit incinéré dans sa tente avec toutes ses armes. Un tertre en pierre recouvrirait les cendres. Le camp se déplacerait dès le lendemain et le nouveau légat ne viendrait plus jamais reposer la légion sur ce tertre. En attendant, le nouveau légat prenait possession de tout ce qui pouvait avoir un intérêt tactique ou stratégique. Il sélectionnait quelques objets personnels pour les renvoyer à la famille du défunt et conservait pour lui-même un objet de son ancien commandant.

- Je vous propose de faire le tour du camp. Vous pourrez m’exposer vos conclusions et nous laisserons mes hommes préparer la cérémonie.

- Je vous suis. Sever, amenez nos faucheurs vers les enclos et confiez-les aux cavaliers. Dites-leur de les tenir prêts, nous repartons après la cérémonie. Le jeune guetteur opina du chef et prit les brides pour descendre vers le premier enclos à faucheur de la légion. Ashton et Odemar Nan’Sokor, le légat, descendirent l’axe central en marchant tranquillement. Ce mouvement eut pour effet immédiat de disperser les soldats rassemblés. Tous repartirent à leurs occupations.

- Alors, vous êtes envoyé par l’état-major ?

- Je devais prendre la direction du poste des guetteurs d’Asa-Keen cette semaine, quand j’ai reçu une missive de l’état-major m’enjoignant de rejoindre l’auberge des trois chemins. Je pourrais interroger le soldat qui accompagnait votre ancien légat ?

Ashton Buxley était habitué aux protocoles des armées Panshiennes. Longtemps en poste dans le Sud, il avait souvent eu à faire à des dérives de soldats ivres ou plus rarement à des abus de pouvoir. Il savait néanmoins qu’il valait mieux avoir l’accord du légat pour enquêter sereinement. Il espérait secrètement que le fait de lui avoir parlé de sa nomination au poste de guetteur général à Asa-Keen lui donnerait un poids suffisant pour le rendre plus coopératif.

- Bien entendu, il est à votre disposition. Si vous le souhaitez nous pouvons nous rendre vers ses quartiers.

- J’allai vous en prier. Ashton attendit une petite minute et enchaîna. Nous pensons que le légat a dîné avec une femme le soir de sa mort.

- Et de quoi est-il mort ?

- Vous ne semblez pas surpris. Avait-il l’habitude de ce genre d’escapade ?

- Je vous l’ai déjà dit, Monsieur D’Aflon était un légat extrêmement capable. Par ailleurs il était marié à une femme charmante à qui il va falloir que j’annonce son décès.

- Je vous ai entendu monsieur. Je n’ai parlé que d’un dîner. Nous pensons que cette femme pourrait nous en apprendre plus sur la mort de Monsieur D’Aflon. J’espère que votre soldat saura se rappeler certains détails qui pourront nous éclairer. Elle est la dernière personne à l’avoir vu.

- Vous pensez qu’elle peut être impliquée dans la mort de D’Aflon ?

- Nous n’avons aucune certitude à ce sujet. Sa mort est peut-être accidentelle. Mais, certains éléments… Troublants demandent des éclaircissements. Ashton hésita.

- Que pouvez-vous me dire sur les activités militaires actuelles de nos ennemis ?

- Je ne peux pas vous en dire grand-chose. C’est calme. Pourquoi ?

- Je ne sais pas. Une intuition. Je ne peux rien affirmer ni même bâtir une quelconque hypothèse pour le moment. Soyez simplement vigilent.

- Nous le sommes toujours guetteur.

- Je parlais de vous personnellement.

- Vous pensez que le légat a été assassiné par nos ennemis. Nan’Sokor était sorti de son calme ordinaire. Sa voix était montée imperceptiblement et il tenait fermement ses mains jointes dans son dos, mais son regard était dur comme l’acier.

- Non ! Je n’ai rien dit de tel. Je n’aurais pas dû. Je suis désolé monsieur. Oubliez ceci. Tant que notre enquête n’aura pas plus avancé, le légat D’Aflon Luys est mort d’asphyxie.

- Nous arrivons. Faites vite. Et je ne veux plus entendre la moindre allusion à vos hypothèses fumeuses.

Odemar Nan’Sokor tourna les talons et laissa Ashton à ses pensées confuses. *Pourquoi lui en ai-je parlé ? C’est cette voix… Quels sons étranges. Pourquoi ai-je relâché ma concentration ? C’est comme si je ne contrôlais plus rien*. Il réprima un frisson qui lui courait dans le dos et se tourna vers Sever qui était déjà là en compagnie du jeune soldat.

- Parle-nous de cette femme mon garçon…

…

Ça faisait 5 jours que l’attaque avait eu lieu sur le camp endormi. Elle avait fait sept morts du côté des sethiens, et on avait retrouvé les corps calcinés ou exsangues de quinze belikéens. La caravane avait repris ses immuables habitudes, sa routine de voyage sous les rayons implacables de Krill. Mais le T’An avait modifié leur route et fait bifurquer un peu plus au sud-est le long serpent des marchands du désert. Il s’était confié à Elvan à ce sujet et lui avait avoué qu’il craignait d’autres attaques si la caravane restait sur sa route d’origine. En s’enfonçant un peu plus dans le désert il quittait la voie principale. Au milieu des dunes, il leur était plus facile de prévenir une embuscade et de repérer d’éventuels poursuivants. Leur route initiale devait les conduire à la cité de Finn-sibre. Cette ville était le port Panshien le plus au sud de la mer intérieure. Mais, avec ce changement de direction, la caravane se dirigeait maintenant vers Mios. Une fois arrivé là-bas, T’An Matteï avait l’intention de remonter vers Finn-sibre par les routes Panshiennes.

Les oasis avaient été de plus en plus fréquentes et peu à peu les sables avaient laissé la place à de vastes étendues de pierres parsemées de touffes d’herbes sèches. Mais depuis deux jours le désert était redevenu leur décor principal. Les trois jeunes gens avaient eu peu de temps depuis pour échanger sur cet événement. Leysseen était persuadé que les belikéens cherchaient quelque chose de précis et ne croyait pas à l’hypothèse des pillards. Il n’avait pas cessé de reprocher à Ysaël sa promptitude à achever ses adversaires. Ils auraient pu les renseigner sur leurs intentions. Ysaël s’était défendue en se réfugiant derrière la furie du combat et la nécessité de survivre. Mais, elle partageait son point de vue sur les belikéens. Elle aussi avait reconnu le style précis de soldats entraînés.

Elvan était plus dubitatif. La caravane ne semblait pas renfermer de marchandises secrètes ou d’une telle valeur qu’elle attirerait autre chose que des brigands. *Et pourquoi des soldats ?* Quand ils étaient arrivés, les belikéens étaient en train de refluer. Ils avaient eu, un court instant, l’avantage sur les caravaniers mais ils se repliaient quand même. Leur tente avait été la première à être incendiée, ce qui avait eu pour effet de faire sortir de nombreux sethiens de leurs propres tentes. D’autre part Askenuh lui avait dit qu’il avait vu deux belikéens sortir de leur tente avant d’y mettre le feu. *Ils ne cherchaient pas quelque chose mais quelqu’un. Le feu avait été déclenché pour faire sortir tout le monde*. Sans doute espéraient-ils faire sortir celui ou celle qu’ils venaient chercher. *Dans l’une des tentes proches de la nôtre, il y a la vieille Mothma Fehada. T’An Matteï s’est toujours comporté de manière étrangement déférente avec elle. Est-ce que ça pourrait être elle ?*

Elvan décida qu’il devait en avoir le cœur net. Dès qu’il eut fini de donner à manger aux dromas, il se dirigea vers la tente de Mothma. Il trouva celle-ci assise devant, en tailleur, en train de fumer une pipe en écume de mer à très longue tige. Elle sourit à l’approche du jeune homme.

- Je me demandais si j’aurais le plaisir de te rencontrer un jour Jidaï-atah.

- Le plaisir est pour moi Mothma.

- Je ne suis pas Mothma pour toi, jeune homme. Appelle-moi simplement Fehada ou Feh.

- Pardonne-moi Fehada, je ne savais pas. C’est un titre, c’est ça ?

- En quelque sorte, comme toi Jidaï-atah. Mais uniquement lié au Thégérit. Tu voulais me poser une question ?

- Oui. Comment ?

- Généralement, les jeunes gens viennent voir les vieilles gens parce qu’ils ont une question. Elle lui fit un clin d’œil malicieux. Je t’écoute.

- Il ne s’agit pas vraiment d’une question. Ou plutôt je me posais des questions et j’avais espéré que tu pourrais m’aider à y répondre.

- Ce qui revient au même !

- Pas exactement. Sans vouloir t’offenser. Je ne viens pas chercher un savoir, mais plutôt une oreille attentive et une sagesse avec qui échanger.

- Tu as raison, il y a une nuance. Tu es intelligent mon garçon, je suis sûr qu’au fond de toi tu as déjà les réponses que tu attends. De quoi veux-tu que nous parlions ?

- De l’attaque.

- Tant de morts et de destruction et pourquoi ?

- C’est une de mes questions. Estimes-tu ta place primordiale au sein de la caravane ?

- Ta question est étrange. Quel rapport a-t-elle avec l’attaque des belikéens ?

- Je pense que les belikéens avaient un but précis.

- Les belikéens n’avancent jamais au hasard, mais toujours hors de notre vue se tient celui qui les fait avancer.

- Tu penses que leur chef s’est échappé ?

- Je dis que leur chef n’était pas là. Et que penses-tu qu’ils cherchaient ?

- Pas quelque chose mais quelqu’un.

- Si ta question est : est-ce moi qu’ils venaient chercher ? Je ne le crois pas.

- Pourtant, tu es la personne la plus importante dans ce secteur du campement…

Fehada éclata d’un rire saccadé entremêlé de toux. Des larmes s’échappèrent alors qu’elle riait de plus en franchement.

- Crois-tu réellement que des soldats de l’église pourpre s’embarrasseraient de traverser les océans pour venir chercher une vieille diseuse perdue au milieu du désert ? Je ne représente rien pour S’ul-Tan et son culte maudit. Demande-toi plutôt ce que des fanatiques comme eux pouvaient chercher ici. Tu portes l’opale jeune homme. Cherche dans ta foi ou dans ton église. Car les desseins du culte pourpre sont toujours intimement liés à celui des prophètes. Elvan était abasourdi. Il ne s’attendait pas à ça. Il allait repartir avec plus de questions que de réponses. À moins que…

- Les prophéties du dragon ont-elles un lien avec le culte pourpre ?

- C’est intéressant comme question. Le dragon réincarné et sa prophétie sont liés à celle du Lid-gesah’Arch. Alors, en quelque sorte oui. Toi et tes amis avez sauvé beaucoup de vies l’autre nuit. J’ai entendu dire que c’est la deuxième fois que tu verses ton sang pour les caravaniers. Nous allons finir par t’être énormément redevables.

- Je… n’ai fait que ce qui me semblait juste et normal.

- Ce qui est juste est loin d’être normal jeune humain. Elvan se leva et, après un échange de politesse, s’éloigna vers sa tente où il espérait trouver Leysseen. *On a des choses à se dire tous les deux.*

# 7 Des forces s’éveillent

~ DU DON DE SOI ~

«… Il sera accepté parmi vous. Il sera considéré comme vous, par vous. Naturellement, son esprit s’est accordé aux vôtres. Spontanément il a fait le don de l’eau, pour vous… »

Extrait du livre du Lid-gesah’Arch de Herckrt-N’Bafer (Maamù I.31.9)

Othon da Kineen se rassit fatigué. Il n’aimait pas ce genre d’exercice. La politique ne l’intéressait pas mais il savait qu’il devait en faire. C’est lui-même qui avait demandé à parler au conseil des Parfaits et au roi. Il savait qu’il lui fallait expliquer ses derniers agissements et rapidement. Il fallait qu’il leur coupe l’herbe sous les pieds. S’il venait de lui-même expliquer son plan avant qu’ils ne pensent à le convoquer, il savait que les doutes des Parfaits en seraient amoindris. Mais, il ne se faisait pas d’illusion non plus, les doutes ne s’effaceraient jamais complètement. Les Parfaits avaient toujours peur que la noblesse use de ses prérogatives et des armées dont elle avait le commandement pour exercer un contre-pouvoir ou pire. Le roi l’écouterait, il aimait son roi qui le lui rendait en une amitié solide. Le conseil, lui, était formé uniquement des initiés du dixième cercle et des deux Sheï-T’Ans, en tout treize personnes. *Un ramassis de paranoïaques*. Exceptionnellement, et à la demande du baron Da Kineen, l’état-major au grand complet avait été également convoqué à cette réunion.

Il leur avait tout dit ; ou presque ; L’assassinat d’un grand nombre de légats déstabiliserait les armées Panshiennes en les privant de chefs de guerre expérimentés. Il savait bien que la chaîne de commandement Panshienne permettait de remplacer très rapidement, quasi instantanément, un légat mort. Mais on ne remplace pas l’expérience aussi facilement. La première partie du plan était donc la suivante ; fragiliser la ligne de commandement en éliminant les commandants de légion les plus expérimentés. La suite était plus « classique » ; lancer une invasion d’envergure sur plusieurs fronts. L’un de ces fronts, et c’était là la nouveauté, serait initié par un débarquement sur la côte ouest de Panshaw autour du port de Flami. Enfin cette offensive devrait avoir lieu en automne, pour surprendre les panshiens. Ces derniers avaient pris l’habitude que Darsh, ou Kotzash d’ailleurs, n’attaquent qu’au printemps, en été ou au mieux à la fin de l’hiver. Dans l’esprit de nombreux militaires il était évident que les saisons douces étaient plus propices aux conflits, et les panshiens n’échappaient pas à la règle. En outre, les hommes des terres du milieu étaient moins habitués aux grands froids que les rudes soldats Darshiens. Enfin, dernier argument, un débarquement n’avait encore jamais été tenté, et si les panshiens l’avaient envisagé, jamais ils n’iraient imaginer qu’il pouvait avoir lieu au moment où la mer intérieure était la plus mauvaise.

Le roi, Athoris Da Daraz était silencieux, son regard brillait et un petit sourire satisfait ridait d’avantage son visage parcheminé. *C’est bon de ce côté-là*. Se dit Othon. Sharan Da Galen se renfonça dans son fauteuil et s’accouda sur celui-ci, les doigts sur la tempe. Le Sheï-T’An était l’homme le plus craint et le plus respecté de Darsh. Il écoutait. *C’est parti !* Se dit Othon qui se carra dans son propre fauteuil en attendant les questions. Le premier à parler fut Algert Da Farhn, sans surprise.

- Tout cela me paraît assez bien pensé. Comme toujours, cher baron, vous nous avez servi un brillant exposé. Cependant, j’ai plusieurs questions qui me sont venues à la lumière de votre discours.

- Je vous écoute Parfait Da Farhn.

Othon s’efforçait de ne montrer aucun signe d’ironie ou de condescendance dans ses formules de politesse.

- Vous avez évoqué plusieurs fronts dans votre grande offensive, et je m’étonne de ne pas entendre parler de notre allié de toujours, Kotzash. Un front au sud tenu par les Kotiens compléterait votre audacieux plan. Me semble-t-il.

- Vous avez parfaitement raison, et je tiens d’ores et déjà à m’excuser si j’ai manqué de clarté. Bien entendu, il est prévu que notre allié participe à cette offensive. Il y eut un ou deux murmures dans l’assemblée. Les autres généraux semblaient mal à l’aise. Mais, vous n’ignorez pas que je ne peux prendre sur moi de contacter nos alliés sans votre accord et celui du roi au préalable…

- D’où la raison de cette réunion ? ! Bien sûr cher baron, c’est une évidence… Da Farhn commençait à sourire tel un carnassier.

- Cependant… Othon souriait intérieurement. *J’ai encore une petite surprise*. Je ne pensais pas faire appel aux Kotiens de la même manière que les autres fois. Les panshiens sont là aussi habitués à nos offensives conjointes, ils prévoiront de garder des légions dans le sud pour pallier le problème de ce troisième front. Les Kotiens sont beaucoup plus forts en mer que sur terre. Ce n’est une nouvelle pour personne. Utilisons-les avec leur point fort. Leurs flottes peuvent harceler tous les ports de la côte sud et même ceux de la côte est et ainsi couper les lignes commerciales, donc le ravitaillement et les renforts éventuels. Ainsi, nous obligerons les panshiens à vouloir écourter le conflit. En voyant qu’ils n’ont pas de front au sud, ils nous enverront leurs légions du sud.

- Et vous pensez que Darsh seul peut supporter la contre-offensive des légions de Panshaw ?

- Rien n’empêchera alors les Kotiens d’attaquer au sud.

Les murmures reprirent dans les rangs des officiers et dans celui des Parfaits, mais cette fois Othon crut y voir les premiers sourires. Da Farhn restait muet. Sharan se leva et tous les murmures cessèrent. Le roi lui-même se redressa sur son trône. Othon, qui avait le sourire en évoquant ce dernier point stratégique, effaça immédiatement celui-ci de son visage.

- Baron. Nous savons que vous êtes sans doute notre meilleur stratège et les efforts que vous et votre état-major avez fournis ces dernières décennies pour faire taire les rires et l’arrogance de nos voisins n’ont pas porté les fruits que nous étions en droit d’espérer. Ce plan est audacieux et je vous le concède, téméraire. Si votre plan doit fonctionner, vous devrez lancer les opérations militaires dès cet automne et cela comprend l’élimination des légats. Je me trompe ?

- Aucunement Grand Maître.

- Espériez-vous avoir notre consentement pour entamer les pourparlers avec Kotzash et la mise en œuvre de votre offensive ?

- Oui Grand Maître. Je ne me serais jamais permis de vous demander cette réunion si j’avais douté un instant de la fiabilité de mon plan. Sa voix n’avait pas tremblé et tous les généraux avaient la respiration coupée, suspendue aux lèvres du Sheï-T’An.

- Vous ne répondez pas exactement à ma question. Othon esquissa un mouvement, mais d’un petit signe de la main Sharan le fit s’asseoir et se taire. Mais, vous avez raison de ne pas douter et je pense que vous avez déjà commencé sa mise en œuvre, avant même de nous en avoir parlé.

Le silence était assourdissant.

- Continuez. Je pense que le roi ne s’offusquera pas de votre initiative, car elle est la preuve de votre audace, de votre courage et de votre attachement à notre royaume. Nous veillerons à lever les fonds nécessaires à l’accomplissement de votre œuvre.

Le roi se leva à son tour. Son regard avait changé, il était plus grave et on pouvait discerner malgré la prestance, le poids des âges et la fatigue du souverain. Mais ses yeux ne lâchaient pas celui de son baron.

- Ce sera la dernière et la plus belle, j’en suis moi aussi convaincu. *Et pour moi aussi ce sera la fin. En apothéose si S’ul-Tan y consent*.

Le brouhaha qui suivit fut sans nom. Tous les autres barons en charge des armées se ruèrent vers Da Kineen pour le féliciter. Les Parfaits se retiraient à la suite du roi. Seuls les deux Sheï-T’Ans restèrent et s’approchèrent du général. Elania Da Nyst était la deuxième Sheï-T’An de Darsh. Ces deux initiés formaient avec ceux des autres royaumes le onzième cercle. Son esprit était entièrement, passionnément, viscéralement tourné vers sa foi. Elle avait une conscience aiguë de la précarité de sa place, du privilège d’être élue au onzième cercle. Cette précarité aiguillonnait sa peur de retomber dans l’oubli et l’anonymat, peur qu’elle jugeait vitale à ses croyances. Elle était une gardienne des écrits du prophète, Lou’es did Teranu. Le seul qui avait su voir et comprendre le rôle fondamental, fondateur presque, de S’ul-Tan, dans l’accomplissement d’Eù. Elle prit à son tour la parole.

- Je ne m’intéresse pas aux choses de la guerre. Mais vous m’avez convaincue moi aussi. Je pressens Na’im-Zaman dans cette effroyable conflagration et je souhaite que vous réussissiez pour que nous puissions enfin apporter aux hérétiques la seule vraie parole. La lecture des écrits du prophète nous enseigne que la souffrance seule peut nous éclairer sur la voie à suivre pour la rédemption. Allez enseigner à ces mécréants ce qu’est la vraie souffrance.

Le silence retomba sur l’assemblée. Othon et les autres barons saluèrent les deux Sheï-T’Ans alors qu’ils s’éloignaient presque flottants au-dessus du marbre glacé du palais de la perfection.

…

Elvan et Ysaël revenaient avec leurs gamelles et celle de leur ami remplies d’un ragoût au parfum délicatement agressif et trois galettes de pain du désert. Ysaël avait fait remplir sa gourde d’eau pour ce soir et la journée de demain. Si dans le désert, le rationnement de l’eau était extrêmement strict, il fallait bien reconnaître que plus on se rapprochait de la frontière, moins ce rationnement pesait sur la caravane. Les points d’eau étaient très fréquents et ils pouvaient, depuis deux jours, remplir eux-mêmes leur gourde à ces oasis en cours de journée, sans passer par les ravitailleurs. Leysseen les attendait sur le pas de leur tente. Il avait disposé trois pierres plates autour de leur petite table basse sur laquelle trônaient trois petits verres fumant de Bakswé et un bol de dattes noires séchées.

Ils avaient eu de la chance après l’attaque des belikéens de retrouver une tente pour eux seuls. Nombreux, parmi ceux qui avaient vu leur toile partir en fumée, étaient ceux qui avaient été contraints de se regrouper avec d’autres caravaniers, sans parler de ceux qui avaient dû se séparer des amis avec qui ils avaient l’habitude de voyager. Mais, tout s’était fait dans une joviale résignation. Les gens du désert avaient cette extraordinaire faculté de prendre ce qu’il y avait de mieux dans les aléas de la vie. « C’est comme ça ! » disaient-ils un petit sourire confus aux lèvres. Leysseen avait constaté que c’était uniquement les personnes du Thégérit de T’An Matteï qui avaient dû faire cet effort. Les rares sethiens d’autres Thégérits ou les étrangers avaient tous été relogés de la même manière qu’avant l’attaque.

Ils avaient évité de discuter de l’attaque depuis que Leysseen et Ysaël s’étaient violemment pris la tête sur « l’exécution » du fuyard par la jeune guerrière. Dans les premiers jours qui avaient suivi, leur relation était aussi froide que les glaciers Darshiens. Puis le temps aidant et surtout la force de leur amour, les échanges redevinrent normaux et les rires réapparurent dans leurs conversations. Cependant, Elvan avait des questions qui tambourinaient sans cesse dans son esprit et il devait parler avec Leysseen. C’est Ysaël qui ouvrit le débat.

- J’ai repensé à l’autre nuit. Elle vit le regard étonné et réprobateur de Leysseen.

- Laisse-moi finir, s’il te plaît. Elle posa une main sur la cuisse de Leysseen. Sa voix était douce et l’effet fut immédiat sur son amant qui n’ajouta pas un mot.

- Je ne prétends pas avoir une bonne connaissance des caravanes, mais je n’ai jamais entendu les sethiens parler d’attaques de belikéens. Des pillards oui, des gens du désert réprouvés, exclus des Thégérits qui se regroupent en bande vivant d’expédients et de brigandages ; Ils en parlent, ils les craignent un peu. Mais, là c’était autre chose. Je n’aurais peut-être pas dû tuer le fuyard, mais tu n’étais pas là. Il était fort et techniquement plus expérimenté que moi. Heureusement, il était fatigué. C’était un soldat, un mercenaire peut-être…

Leysseen la coupa.

- On en revient toujours à la même question. Que cherchaient des mercenaires belikéens au milieu d’une caravane sethienne ? J’ai posé cette question dix fois à T’An Matteï, mais c’est comme si la réponse ne l’intéressait pas.

- Je pense qu’ils cherchaient quelqu’un. La voix d’Elvan était sourde et il avait baissé les yeux en lâchant son affirmation. Ysaël acquiesça et Leysseen répondit.

- Je pense comme toi. Et depuis, je n’arrête pas de me demander qui ? J’ai pensé à la vieille Mothma. Ils ont été surpris dans ce secteur et c’est la seule personne qui présente un intérêt. Il s’empressa d’ajouter :

- À ma connaissance, bien sûr.

- J’ai déjà discuté avec elle. Au début je pensais comme toi…

- Mais plus maintenant. Malgré le ton affirmatif, Ysaël attendait des précisions.

- Non. Son rôle n’est rien en dehors du Thégérit. C’est une sage, le T’An vient la voir pour des conseils ou pour avoir une oreille attentive et discrète aux soucis inhérents à sa fonction. Ce qu’elle m’a dit cependant est étrange. Elle n’a rien affirmé mais j’ai pu comprendre derrière ses mots que… Elle suggère que les belikéens cherchaient l’un d’entre nous. Leysseen manqua s’étouffer dans son verre de bakswé et Ysaël posa son assiette l’air ahuri.

- Mais pourquoi ? Pourquoi l’un d’entre nous ? Je veux dire, nous ne sommes rien…

- Je ne sais pas. Pas encore. Il y a des choses que je souhaite vérifier quand nous serons à Panshaw. Ici, il n’y a pas de livre.

- Elvan ! Tu parles de bouquin, alors que ce sont peut-être nos vies qui sont en jeu.

- Nous n’avons aucune certitude. Tant que nous sommes dans la caravane je suis sûr qu’il ne peut rien nous arriver. Et même si ça n’a jamais été ton fort ma chère sœur, il y a beaucoup plus de réponses dans les bouquins que tu ne veux l’admettre. À condition de chercher dans les bons livres. Je regrette que maître Kalindahar ne soit plus là…

Ces paroles plongèrent les trois jeunes dans un silence sépulcral.

- Mothma Fehada suggère que les belikéens étaient des hommes de main du culte pourpre. Il y a peut-être des réponses dans le Maamù, le livre des prophètes ou dans certains écrits apocryphes. Je dois m’en assurer. Ni Leysseen, ni Ysaël ne trouvaient quoi ajouter. Chacun semblait plonger dans un abîme insondable de pensées, loin des autres. Leysseen ne vit pas le regard inquisiteur de son ami. Elvan rongeait son frein. *Il faut qu’on parle…*

…

Ysaël s’était assoupie. Sa tête reposait délicatement sur les genoux de son amant qui passait doucement ses doigts dans sa chevelure défaite. Leysseen avait l’air ailleurs. Elvan n’avait pas remarqué jusqu’alors à quel point son ami semblait fatigué. Les traits étaient tirés, des cernes bleuissaient sous ses yeux sombres plus rétrécis que jamais. Mais plus que ces signes déjà évidents, c’était la posture générale du garçon qui frappait maintenant Elvan. Il était tassé, les épaules basses et son corps pourtant vigoureux semblaient harassés.

- Tu sembles épuisé.

- Je dors mal.

- Depuis quand ?

Le jeune homme leva ses yeux de geai et regarda dans le vide par-dessus les tentes. On pouvait voir les fumées des braseros et des multiples foyers s’échapper en volutes souples pour se perdre dans le ciel étoilé.

- Tu te souviens de ce rêve que je faisais de temps à en temps ? Elvan acquiesça et attendit.

- Je le refais toutes les nuits. J’essaie de me calmer, de préparer ma nuit et mon sommeil comme les frères-parents nous l’ont appris dans les moments de stress, mais rien n’y fait. J’en viens même à avoir peur de dormir. Je revois toujours les mêmes scènes de batailles, le carnage est sans fin, les bruits et la fureur du combat sont tonitruants, je suis enseveli sous une montagne de corps qui déversent leur vie fuyante en un liquide noir et poisseux. J’étouffe presque. Au moment où j’arrive à regagner la surface et je pense pouvoir respirer, je suis englouti par la gueule géante d’un ver. C’est là que je me réveille systématiquement en sueur avec une douleur cuisante dans tout le corps. Ça va te paraître idiot, mais je…

- Oui ? C’est depuis l’attaque c’est ça ?

Leysseen regarda pour la première fois son ami dans les yeux. Elvan crut y voir de la reconnaissance mêlée d’espoir ou bien n’était-ce que de la tristesse.

- J’ai l’impression que c’est lié au combat. C’est comme si celui-ci avait réveillé de vieux démons en moi. Mais, je ne comprends pas. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j’ai toujours vécu à la Tour. Je sais bien que nous avons été recueillis par les frères-parents, alors est-ce que ça remonte à ma naissance, à mes premières années ? Je n’en ai aucun souvenir. Elvan, je ne sais plus quoi penser. En fait, je n’aspire qu’à une chose, dormir en paix au moins une nuit.

- Écoute, nous n’avons pas eu l’occasion de parler depuis mon rituel de création. En fait, l’attaque des belikéens m’a fait oublier ce que j’avais vu ce soir-là. Quand j’étais en transe pour lire et accepter le symbole du sort, nos regards se sont croisés. T’en souviens-tu ?

- Oui. C’était étrange. Ça n’a duré qu’une fraction de seconde mais je m’en souviens bien, je pouvais presque voir le symbole moi aussi.

- Ça arrive parfois en fonction de la concentration, de l’état d’esprit de l’acolyte. Maître Kalindahar m’a expliqué ce phénomène un soir où j’ai vécu la même chose que toi. Ton esprit s’est ouvert. C’est amusant quand j’y pense. Si j’avais dû faire un pari, j’aurais tout misé sur Ysaël, mais pas un iota sur toi. Toi qui as toujours été assez réfractaire à la magie… Enfin bref. Leysseen, je pense que ton rêve est une clé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu me dis que tu es avalé par un dragon. Quand nos regards se sont croisés l’autre soir, c’est toi que je regardais mais ce que je voyais c’était autre chose.

- Que veux-tu dire ?

- C’était toi, mais tu étais plus grand, plus fort. Je ne saurais pas dire si tu étais plus âgé ou plus sage. Un jeune dragon se lovait autour de toi et glissait le long de ton corps, s’enroulait autour de ton torse et de ton dos et lui aussi c’était toi. Je peux t’aider à dormir. Mais, je suis convaincu qu’il te faut comprendre ce qui se joue, et sans doute l’accepter. Tu as demandé à Ysaël de jeter un œil à ton dos ?

- Non. Pas depuis que nous avons quitté la Tour. À vrai dire je pensais que c’était fini. Jusqu’à l’attaque.

- Je peux ?

Elvan s’était levé et se rapprochait de son ami. Leysseen se pencha en avant et leva sa longue chemise de lin pour découvrir son dos. S’il avait eu des yeux derrière la tête, il aurait pu lire l’expression de surprise sur le visage d’Elvan. Il sentit simplement ses doigts se poser sur son dos et courir le long de sa colonne puis serpenter sur ses omoplates et jusqu’à son épaule. *Tu es réincarné, le dragon… C’était comment déjà cette chanson ? Enfant de Nihel… Il faut que je me renseigne là-dessus*. Le dessin que formaient les doigts de son ami déclencha un frisson involontaire.

- Tu as froid ?

- Non. Si, oui, un peu. Il a augmenté ? C’était presque une affirmation.

- Le tatouage a grandi en effet. Il est encore à peine teinté mais on discerne nettement les traits principaux et sa forme définitive. Le lien est évident mais je ne le comprends pas mon ami. Je vais t’aider à dormir et je te montrerai quelques techniques de concentration que nous utilisons lors des rituels de création. Je pense qu’elles pourront t’aider à faire… Le point.

Elvan avait hésité sur ce dernier mot. Il était sorti presque avec un sourire, comme une excuse de ne pouvoir trouver mieux. Cette nuit-là, pour la première fois Elvan usa de magie sur son ami Leysseen. Et pour la première fois depuis des jours ce dernier put dormir et aucun rêve ne vint troubler ce repos tant attendu.

…

Le soldat était fortement éprouvé par le meurtre de son légat, mais il avait pu donner une description assez précise de la jeune femme qui avait disparu le lendemain de l’homicide. Sur place, rien n’avait pu être établi qui mette en cause l’aubergiste, la serveuse ou toute autre personne encore présente à l’auberge. La jeune femme avait été vue à dos de faucheur en direction du sud-est. Elle avait franchi les ponts des deux fleuves, toujours au sud-est. Mais sa piste devenait plus compliquée à suivre. Ashton était de plus en plus convaincu que cette femme avait quelque chose à voir dans la mort étrange de D’Aflon Luys. Elle ne s’arrêtait jamais dans les auberges et relais. Elle semblait éviter de croiser les groupes de marchands pourtant nombreux sur ces routes. Ashton et Sever avaient convenu de se séparer pour suivre les deux routes les plus probables afin de retrouver l’inconnue blonde aux yeux de glace. La direction du sud-est se séparait : vers l’est, Kassinn et les marches du royaume, et plus au sud vers Malcorne ou Jahrn dans le Rojahrn. Ashton prit la route de Kassinn, pendant que Sever devait se rendre au sud. Ashton attendrait son novice à Kassinn au guet ou lui laisserait des consignes. Si Sever trouvait la jeune femme, il devait envoyer un message au guet de Kassinn à l’intention d’Ashton.

*Elle a presque deux jours d’avance sur nous. Arriverons-nous seulement à la retrouver un jour ?* Les pensées d’Ashton fusaient et tourbillonnaient dans sa tête. Les éléments recueillis, le témoignage du jeune soldat, tout convergeait vers cette inconnue. Du nord d’après la serveuse. Il repensait aux sons entendus dans la pièce lors de son investigation. Il n’en avait pas parlé à Sever mais ce son l’avait profondément troublé, plus qu’il ne l’aurait voulu en tout cas. Plus il y pensait, plus il se persuadait que c’était ce son qui l’avait déconcentré. Mais, en fait ce qui le troublait davantage encore, était qu’il n’avait pas vraiment été déconcentré. C’était plutôt comme si son esprit avait été forcé de décrocher, comme si sa volonté n’avait pu résister à… *Quoi justement ? Tout cela n’a pas de sens !* Ashton secoua la tête et éperonna sa monture. Il se concentra un court instant et son faucheur eut l’impression d’avoir des ailes aux sabots. Ashton se coucha presque en se cramponnant aux rennes et l’animal accéléra anormalement tandis qu’il fendait la campagne Panshienne en direction de l’est. Plus loin, les remparts de Kassinn s’élevaient à l’horizon.

…

Cela faisait trois jours que Lauranna guettait une faille dans l’organisation minutieuse du légat, en vain. Celui-ci n’avait pas quitté le périmètre centre de la légion. Quatre soldats étaient continuellement postés devant sa tente. Ils changeaient par quart toutes les quatre heures. La lumière d’une lanterne brillait jusque vers minuit dans la tente et jusqu’à cette heure il arrivait qu’il reçoive ses officiers. Les patrouilles et les bivouacs des sentinelles rendaient la surveillance périlleuse et elle avait dû battre en retraite plusieurs fois pour ne pas être repérée. En ville c’était pire. Seul l’officier intendant avait mis les pieds dans la petite cité de Kassinn. Il était escorté par huit hommes. Comme partout dans le royaume, les soldats armés s’étaient arrêtés aux portes de la ville et avaient tout négocié à cet endroit. Pas une fois ils n’étaient entrés dans la ville.

*Les panshiens ont peur de leurs propres légions, c’est un comble !* Lauranna avait été éduqué au centre du Morganat. Là-bas elle avait tout appris sur les royaumes, leurs spécificités, leurs lois, leurs us et coutumes. Elle savait qu’une série d’édits royaux, appelés les lois des désignations, déterminaient avec précision les droits et devoirs des soldats au sein des légions. Il leur était notamment interdit, soldats et officiers, d’entrer en uniforme avec une arme dans n’importe quelle cité du royaume. Seul le guet peut porter une épée mais pas un soldat ! Aberration. Elle n’était pas sans savoir que porter l’uniforme leur apportait de nombreux avantages, mais elle préférait se moquer des petits travers des panshiens.

Elle était Darshienne et si la haine du Panshien avait été complètement annihilée par l’éducation du Morganat, il restait l’habitude de persifler sur le « vieil ennemi ». Ce soir elle s’était décidée à agir. C’était presque un jour plus tôt que ce qu’elle s’était fixé initialement. Mais, devant les faits, elle avait opté pour l’action. D’après ses observations elle n’avait pas énormément de choix. Il lui fallait entrer dans le camp. Par le nord, car la distance à parcourir jusqu’à la tente était moindre. Pour entrer, il lui fallait déjà nettoyer le passage. D’avantage en prévision de sa fuite que pour l’entrée elle-même. Une des sentinelles en bivouac aux abords du camp devait disparaître. Ensuite, le premier à éliminer dans le camp devait arriver le plus tard possible pour lui laisser suffisamment de temps. L’heureux élu était le planton du parc à faucheurs. De là elle tracerait au plus court en louvoyant entre les tentes, en évitant les braseros, jusqu’au périmètre de la tente. Là, ça allait sérieusement se compliquer. Elle ne pourrait faire l’économie de se débarrasser d’au moins deux des quatre gardes du légat. Ceux qui opéraient une ronde autour du périmètre resserré de la tente. Au moment où ils passeront sur l’arrière. Puis, il fallait entrer dans la tente, si possible sans réveiller le légat, sans éveiller le soldat de garde à l’intérieur et repartir par le même chemin, le plus vite possible.

Elle savait, qu’à partir du moment où elle aurait éliminé les rondiers, elle ne disposerait plus que deux minutes avant que leurs collègues s’inquiètent de ne pas les voir reparaître, et donc que l’alarme générale soit donnée. De toute façon, ces deux minutes étaient insuffisantes pour sortir du camp, tout juste de quoi retourner aux parcs. Il y avait deux autres choses importantes. Attendre que le légat ait éteint sa lanterne depuis au moins vingt minutes et tuer le planton juste après sa prise de poste. Enfin, il restait une inconnue de taille : les Jidaï-atah ! Lauranna savait que la légion disposait d’un certain nombre de faiseurs. Mais, participaient-ils et de quelle manière à la sécurité du camp ?

*Tout ça ne laisse pas beaucoup de place à l’erreur. Mais ça n’en est que plus excitant.* La sentinelle fut choisie parce qu’elle était sur un léger promontoire et que les patrouilles passaient à une distance acceptable de ce point. Il serait donc plus aisé de faire croire à la présence toujours vigilante de la sentinelle. Elle resta jusqu’à ce qu’une première patrouille de trois passes, juste en dessous du promontoire. Elle les entendit discuter à voix basse, mais pas un ne remarqua l’immobilité parfaite de la sentinelle devant son feu couvert. Le planton, lui, n’eut pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. La dague enfoncée jusqu’à la garde dans sa carotide lui ôtait même le loisir de crier. Deux faucheurs renâclèrent mais le parc resta calme, y compris lorsqu’elle fit basculer lestement le corps du jeune soldat dans l’enclos à l’abri des regards. Elle avait attaché sa longue chevelure en une tresse complexe emprisonnée dans une capuche sombre et commencé son décompte. Si les soldats n’avaient pas été chez eux, au calme dans les campagnes Panshiennes, sans doute auraient-ils été plus alertes. Sans doute auraient-ils pu apercevoir un fantôme glisser de pénombre en ténèbres dans les espaces que la lumière oubliait…

*65, 66, 67…*

Un vétéran, au vu de son âge, sorti sous la pression de sa vessie. Ce fut de sa vie qu’elle le soulagea. Il éructa un filet de sang. Son pantalon s’affaissa sur le sol, immédiatement suivi par le vétéran, le visage illuminé d’une surprise non feinte.

*Premier imprévu. 84, 85…*

La tente n’était plus qu’à une petite dizaine de mètres et le camp était calme, assoupi. La patrouille n’était pas encore visible.

*118, 119, 120, qu’est-ce qu’ils foutent ? 122…*

C’est alors qu’elle le vit. Dans la lumière ténue des étoiles, la silhouette se découpa pourtant très nettement. Une bouffée blanche s’échappa en ronds de fumée, alors que le légat salua les deux rondiers qui passaient devant lui. En un éclair, Lauranna modifia son plan. Elle se décala vers la gauche et attendit que les gardes soient dos au légat. Elle surgit devant eux et murmura. Pour les rondiers ce fut comme si leur cerveau explosait. La douleur les fit trébucher mais à peine avaient ils posé un genou à terre que les mains expertes de l’Hydre blanche s’abattirent sur leurs tempes battantes. Leur vie s’échappa dans un souffle commun. Elle n’attendit pas, et marcha rapidement vers l’homme à la pipe. Il se retourna et voulut pousser un cri mais son cri resta figé dans sa gorge, ses jambes ne répondaient plus. Le légat banda sa volonté et réussi à esquisser un mouvement vers sa dague. Mais il était trop lent. Lauranna, glissa et se lova autour de lui. L’instant d’après elle était dans son dos et l’étreinte de ses bras autour du cou et de la nuque du légat eut rapidement raison de ses cervicales. L’homme devint inerte. Elle l’accompagna dans sa dernière descente. De l’autre côté de la tente, les gardes n’avaient pas encore compris ce qui venait de se jouer.

*Mais ça n’allait pas tarder. 157,158…*

Lauranna continuait à compter, comme si toutes ces secondes passées sans qu’elle ait été repérée soient autant de chances de sortir de ce camp, vivante. *Il faut partir, maintenant.* Elle se faufila derrière une autre tente et entama son retour. Elle s’était éloignée d’une vingtaine de mètres quand l’enfer se déchaîna. D’abord un cri, puis plusieurs. Répercutée, l’alarme courrait le long du camp qui s’éveillait en sursaut. Elle accéléra. Une puis trois, puis cinq détonations et le ciel s’embrasa. *Ça y est nous y voilà ! Satanés Jidaï-atah*. Des boules d’une lumière crue irradiaient au-dessus du camp. On y voyait comme en plein jour. Plus une zone d’ombre, plus un endroit ou se faufiler discrètement. Lauranna se redressa et ralentit légèrement sa cadence tout en balayant du regard le moindre mouvement des soldats qui sortaient de toutes parts. La plupart ignoraient encore la raison de cette alerte, mais tous avaient fourbi leurs armes. Le parc à faucheur n’était plus qu’à une dizaine de mètres.

*Et merde !* Lauranna jura intérieurement et bifurqua pour contourner le secteur qui se remplissait dangereusement. La découverte du cadavre du planton venait s’ajouter à l’alerte et les ordres commençaient déjà à fuser pour organiser la recherche systématique de l’intrus. *Ça va trop vite…* L’évidence jouait encore en sa faveur. Elle louvoyait maintenant au milieu des soldats qui cherchaient l’assassin, persuadés qu’il se cachait encore dans une tente ou dans les parcs à faucheurs. Elle apercevait la lisière du camp et ce qu’elle vit ne la rassura pas. En dehors du camp, les champs étaient éclairés comme en plein midi, les cavaliers en patrouille ne revenaient pas mais circulaient au trot partout en se croisant. Les sentinelles avaient toutes ouvert leurs braseros et les feux illuminaient les collines et les promontoires qui cernaient le camp. Elle marqua une pause. Derrière elle, elle entendit des pas ralentir.

- Qui va là ? Retournez-vous !

Elle se baissa et se retourna vive comme un serpent et son bras se détendit. La dague vint se ficher sous la jugulaire. Elle continua son mouvement, se redressa et courut. Elle se mit à courir, de toutes ses forces, droit devant elle. Derrière elle, elle entendit l’alarme se répéter, mais pour elle cette fois. Autour, les cavaliers faisaient faire volte-face à leurs montures et plusieurs d’entre eux se ruaient déjà sur elle. Elle esquiva le premier par une glissade sous la monture. Au passage, la lame acérée de sa deuxième dague sectionna les jarrets du faucheur qui culbuta, écrasant son cavalier. Le deuxième était déjà là. La voix rugit et la puissance qu’elle mit dans son ordre envoya une onde de douleur aiguë qui paralysa homme et faucheur. Elle sauta sur la monture, désarçonna le soldat. La dague s’insinua dans une faiblesse de la cuirasse, sous l’aisselle et perfora le poumon. Elle éperonna le faucheur et partit au triple galop. Derrière elle, un groupe de cinq la talonnait déjà. *Cinq… Allez-y, suivez-moi.*

# 8 Le royaume du milieu

~LA LOI~

« La loi est impuissante, là où ne peut s’exercer la contrainte. »

Extrait du livre des cycles éternels de Cej Navack (Maamù V.11.2)

Le guetteur était agenouillé devant le cadavre froid de Viktor Arhen légat de la quatorzième légion. Cause de la mort : rupture des cervicales. Ashton était furieux. Deux jours plus tôt, il était arrivé à Kassinn. Une petite ville fortifiée aux portes des Marches qui enjambait le Brindivail. Il avait mis à profit ces deux journées pour interroger tous les aubergistes de la ville et hier en fin d’après-midi, il avait une description qui correspondait au signalement de la jeune femme. Elle était arrivée il y a trois jours et on l’avait peu vue dans l’auberge. Elle partait tôt le matin et revenait à la nuit tombée. Il était décidé à l’attendre cette nuit dans l’auberge. Il s’était fait ouvrir la chambre et avait inspecté les lieux avec minutie. Il avait retrouvé quelques cheveux longs et blonds, mais elle n’avait laissé aucune affaire personnelle. En revanche, son lit était fait à la hâte et l’aubergiste avait confirmé qu’elle avait réglé pour deux nuits encore. Mais elle n’était pas rentrée cette nuit. *Et pour cause…*

La légion était en proie à un désordre sans nom. Le jeune légat promu à la tête de onze mille hommes était « légèrement » dépassé par les événements. Une inconnue s’était introduite dans le camp de nuit, avait tué le légat, cinq hommes, un faucheur, laissée un soldat grièvement blessé et disparu avec cinq autres soldats à sa poursuite. De mémoire de Panshien, c’était la première fois qu’un assassin s’introduisait dans le camp d’une légion et en ressortait indemne, son forfait accompli. Les rumeurs les plus folles commençaient à se répandre dans le camp et il fallait impérativement remettre de l’ordre et de la discipline. Personne ne s’occupait plus d’Ashton qui avait fait isoler la tente et son périmètre proche.

*Elle était là. Pendant que je l’attendais bien sagement au coin du feu, elle était ici.* Ashton frappa le sol de son poing et essaya de se calmer et de rassembler ses esprits. Il s’en voulait de s’être focalisé uniquement sur la femme. Il aurait dû étendre son investigation et ses recherches aux victimes potentielles. Il aurait ainsi dû apprendre qu’une autre légion campait aux abords de la ville. Il était resté bêtement sur le fait qu’elle avait au moins une journée d’avance sur lui. Mais, pour commettre ses meurtres elle devait bien sûr observer d’abord. Il lui en avait laissé le temps. Et maintenant, elle était on ne sait où. Il ne pouvait même pas se fier à la direction qu’elle avait prise en fuyant. Elle pouvait tout aussi bien bifurquer au sud ou à l’est dès qu’elle se serait débarrassée de ses poursuivants. Car il en était sûr, aucun d’eux ne reviendrait.

Ashton se leva et poussa un juron qui fit ciller un des gardes. *Il faut te ressaisir. Qu’as-tu appris ? Qu’est-ce que tu ne sais pas encore ? Que peux-tu apprendre d’autre en restant ici ?* Il ferma un instant ces yeux sombres et commença à se concentrer. Autour de lui, l’air se densifia imperceptiblement. Krill dardait ses rayons sur le camp et nimbait d’or les tentes, les hommes et les bêtes. Une belle journée estivale s’annonçait, les champs d’herbes hautes ondulaient déjà comme caressés par la brise et le soleil. Dix kilomètres plus au nord, cinq faucheurs broutaient paisiblement. Non loin d’eux quelques charognards matinaux profitaient déjà d’un festin inattendu.

…

Le faucheur et sa cavalière filaient en direction du sud depuis deux jours maintenant. La monture fendait les prés en friche et laissait un sillon d’herbes couchées derrière lui. Krill était déjà haut dans le ciel. À l’horizon, K’Ali-Krill, la naine blanche léchait les collines verdoyantes. Elle laissait filer ses pensées, se repassait les derniers événements et peu à peu son esprit la dérouta sur des sentiers inexplorés de sa conscience. La lettre du centre lui revint en mémoire et le simple souvenir de l’évocation d’un enfant à venir lui troubla la vue. La vision fugace d’un petit être blottie dans ses bras lui parut presque étrange, étrangère même. Sans crier gare elle replongea des années en arrière.

Elle avançait dans ce grand couloir froid et sinistre. Les plafonds de pierres grises étaient voûtés, inaccessibles presque ténébreux. Pas un tableau, pas une tapisserie n’ornaient les murs. Le centre était bâti comme une forteresse et plus particulièrement, une forteresse Darshienne, froide, austère, massive et colossale. Tout l’effrayait ici. La peur, elle se souvenait à peine de ce goût acide qu’elle vous laissait dans la bouche. *Ça fait si longtemps que je n’ai plus eu peur*. La petite fille avançait au milieu des murs gris faiblement éclairés par des lanternes à capot éparses et bien trop hautes à son goût. Elle commençait à s’habituer à cette pénombre mais le froid lui piquait le visage et asséchait ses grands yeux verts. Elle les frotta d’un revers de manche sale.

Lauranna chassa cette image et les visages des morts dansèrent un instant devant ses yeux. *Tous ces morts, ses morts. Et celle-là ? Comment s’appelait-elle déjà ?* Se-H’enia, une krillienne à peine plus âgée qu’elle. Elle ne le savait pas encore, mais elle était à l’autre bout de cet immense corridor. L’image revint, plus nette encore. Elle revoyait maintenant les balcons qui longeaient le couloir, eux aussi plongés dans le noir. Mais elle percevait les mouvements des sœurs et des révérendes qui la jaugeaient, la jugeaient ce jour-là. À plusieurs reprises, la petite fille leva les yeux vers les coursives, croyant apercevoir une sœur, espérant croiser un regard. Mais, seules les ténèbres et les ombres dansantes l’accompagnaient. Il n’y avait que deux portes, une à chaque extrémité. L’une d’elle était gardée par Se-H’enia, *l’autre…*

C’est curieux, pas une fois elle ne s’était dit qu’elle pouvait simplement ressortir par là. Elle sourit, d’un sourire sans joie. La manipulation et la suggestion étaient des arts que maîtrisaient à la perfection les filles de Morgane, ses instructrices. Cet art qu’elle perpétuait depuis des générations pour conseiller les têtes couronnées, pour mieux les contrôler.

- Sors de ce couloir, vivante, lui avait-on seulement dit juste avant de lui ouvrir la lourde porte.

Et cette simple injonction teintée de menace avait suffi à lui donner l’illusion que sa seule sortie était devant elle. Elle était encore jeune, naïve à peine arrivée depuis un an au centre. Ce premier combat fut rapide. D’une extrême brutalité mais rapide. Elle se rappelait être sortie en courant laissant derrière le corps sans vie, la tête presque détachée du reste du corps de sa sœur d’infortune. Elle tremblait, et revoyait la révérende s’approcher lentement, presque au ralenti.

- Tu es vivante jeune sœur. Pourquoi n’es-tu pas simplement ressortie par la porte par laquelle tu étais rentrée ?

C’était comme si elle avait reçu une gifle. Elle aurait préféré mille fois ça, que cette douleur lancinante qui lui retournait le ventre à l’évocation de cette possibilité. Elle aurait pu l’épargner. En fait, rien ne l’obligeait… La leçon avait été amère… Se-H’enia, le seul nom qu’elle s’était juré de ne jamais oublier. Tous les autres n’étaient plus que des souvenirs blafards et des visages à demi effacés. Celui-ci la hanterait jusqu’à la fin de ses jours. Elle avait bien grandi depuis ce jour-là. Le jour de son premier mort. Le jour de ses douze ans. Il y a toujours plus d’un chemin, plus d’une solution. Chaque acte a ses conséquences et les répercussions engendrées par vos choix doivent être toutes envisagées. L’équilibre doit être maintenu. La meilleure solution est toujours celle qui permet de conserver l’équilibre ou de le rétablir. Les préceptes avaient été répétés, martelés. Le Morganat avait bien œuvré et elle était aujourd’hui l’une de ses plus belles réussites. L’un de ses plus cuisants échecs aussi.

Lauranna sourit à nouveau et ses yeux d’émeraude brillèrent un bref instant de satisfaction. Ses pensées s’effilochèrent et l’éclat du soleil estival remplaça les sombres dédales du centre. De fines larmes coulaient le long de ses joues. Elle savait que ce n’était pas seulement le piquant de l’air qui fouettait son visage, alors que son faucheur l’emportait vers Sarhl-Ach. La grande cité ouvrait les portes des terres méridionales de Panshaw, mais était à plus de huit jours de là. Mais il lui fallait s’éloigner rapidement et efficacement. Elle s’était débarrassée des cinq soldats qui la poursuivaient dès qu’elle avait acquis la certitude qu’il n’y en avait pas d’autres. Le combat avait été un peu plus difficile qu’elle ne l’aurait cru et elle portait un bandage à l’épaule droite qui masquait une estafilade sans gravité, dont elle se serait pourtant bien passée. *Ça fait deux fois que tu les sous-estimes*, se dit-elle. *Deux fois de trop*.

Elle était repassée avec une extrême prudence à l’auberge pour récupérer son faucheur. Elle avait pu découvrir que les guetteurs étaient déjà sur sa trace. L’un d’eux avait trouvé sa chambre et l’avait attendue. Elle n’avait plus d’avance et il lui fallait absolument en regagner. *La suite se déroulera plus au sud…*

…

Narlon Barens était arrivé depuis peu. Les affaires du royaume avaient été expédiées et plus important, il avait pu faire part de ses craintes à Sylvar et Vinckharm. La légion l’attendait sur le plateau de Duh-Bek à quelques dizaines de kilomètres de l’immense cité troglodytique. La végétation de cette région était luxuriante malgré l’altitude relativement élevée du plateau. Les légions avaient du mal à se déplacer sur ce terrain accidenté et recouvert d’une épaisse végétation tropicale. On était à près de sept cents kilomètres de la frontière sethienne et bien loin du désert brûlant. Plus à l’ouest, dans la vallée, à environ cinq cents kilomètres de là, se trouvait la superbe ville de Mios. C’est d’ailleurs là-bas que la légion devait se rendre. Barens espérait y recevoir de bonnes nouvelles de la capitale et de là, partir pour la Mistule et encore plus au sud la frontière Kotienne.

Le légat venait de finir un petit-déjeuner frugal quand un jeune soldat vint se présenter. Une lettre avait été envoyée par Aurens. L’oiseau était sur l’épaule du jeune maître auréen. Barens lui fit signe d’avancer et celui-ci lui tendit la missive roulée et cachetée. Le sceau du prince, Sylvar a pu m’obtenir une dérogation… Il décacheta fébrilement la lettre et la lut. Deux fois. *Assassinés. Viktor et Luys*. Deux des plus expérimentés légats du secteur nord. La lettre émanait du cabinet du premier conseiller du roi, la source était fiable. *La menace est sérieuse. C’est la première fois qu’ils s’en prennent directement aux tacticiens. Les signes sont là. Ils préparent leur offensive*. Il se tourna vers le soldat.

- Avez-vous des nouvelles du nord ?

- J’ai déjà reçu trois rapports sur quatre. J’attendais le dernier pour vous les donner.

- Quand avez-vous reçu les trois premiers ?

- Il y a une journée. Ils sont arrivés comme convenu dans le temps imparti.

- Apportez-les-moi et dites au commandant Leneckaar de venir me rejoindre.

- Bien Légat. Force et honneur.

- Force et honneur soldat. *Quelque chose ne tourne pas rond. Ils ne procèdent pas comme d’habitude*.

Narlon se leva de sa table de petit-déjeuner et fit signe à son aide de camp de débarrasser. Il s’approcha d’une petite étagère remplie de vieux livres, de cahiers en cuir usés et de parchemins, en extirpa un grand rouleau en cuir qu’il déposa sur la grande table. D’autres cartes gisaient déjà dessus, mais celle qu’il déroula était un peu plus grande et représentait l’ensemble du royaume. C’était un magnifique ouvrage, extrêmement détaillé. On pouvait y voir, outre les principales villes et forteresses, les rivières, les ponts, les montagnes, les marais et les bois qui couvraient le pays. De nombreux symboles figuraient également et s’étendaient au-delà des frontières. Ainsi, les forts et châteaux qui gardaient les cols Darshiens étaient aussi présents. Il fouilla dans une petite boîte en bois posée, elle aussi, sur la table et commença à faire jouer entre ses doigts de petites pièces en terre sculptées grossièrement. Quand Leneckaar arriva, Barens avait déjà placé plusieurs de ces pièces sur la carte, comme on place ses pions sur l’échiquier. Le commandant s’annonça.

- Légat. Vous m’avez fait demander ?

- Leneckaar, entrez. Des nouvelles graves me sont parvenues de Derach-Ach et je souhaiterais les mettre en perspective.

Leneckaar attendait la suite, réprimant un élan de curiosité piquée au vif.

- Deux de nos légats ont été assassinés dans le Nord. La onzième et la quatorzième plus exactement. Les guetteurs sont sur l’affaire mais ils n’ont pas arrêté le tueur pour l’instant.

Il fut interrompu par l’arrivée du maître auréen qui lui présenta trois plis cachetés.

- Excusez-moi, légat, les rapports.

- Merci soldat, disposez.

L’homme avait à peine tourné les talons, que Narlon décachetait les rapports de ses espions. Il avait développé au sein de sa légion un petit corps d’espions triés sur le volet parmi les éclaireurs. Ces hommes avaient fait preuve de loyauté, d’un sens aigu de la survie et de réelles dispositions pour la discrétion et l’infiltration. Toutes les légions avaient leur propre service d’espionnage, mais Barens s’en servait bien au-delà de la zone d’intervention de sa légion. Quatre d’entre eux avaient été envoyés dans le Nord, dans les cols et les montagnes qui formaient la frontière naturelle avec le royaume de Darsh. Cachés dans ces ravins et surplombant les pas les plus importants, les barons du nord entretenaient des forteresses d’où partaient les invasions sur Panshaw. Le légat de la vingtième était convaincu qu’on pouvait décrypter les allées et venues de ces châteaux et anticiper les tentatives d’incursions. Bien sûr, le roi avait lui aussi un service d’espions bien plus important et des informateurs infiltrés. Mais, « les yeux du roi » n’avaient jamais pu prévenir suffisamment tôt les grandes offensives. Ils avaient souvent rencontré beaucoup plus de difficultés encore à prévoir les initiatives des barons. Et ces derniers temps, ceux-ci avaient fait preuve de beaucoup de discrétion. *Beaucoup trop…*

Barens finissait le troisième rapport et jeta les papiers sur la table.

- Rien.

- Serdr ne confirme pas.

- Le rapport de Serdr est manquant.

- Ça ne lui ressemble pas.

- Que pensez-vous de ça Leneckaar ? Alors que l’un de nos espions nous alerte sur des allées et venues étranges et régulières chez le chef des armées de notre voisin du nord, les Kotiens font des incursions régulières sur nos terres au sud. Et pourtant, les Darshiens semblent partis pour hiverner avant l’automne. Parallèlement, deux de nos légats du nord sont tués dans des circonstances mystérieuses et rapprochées. Il avait ce ton amusé, presque ludique et faussement décontracté que son commandant avait appris à repérer. *C’est sérieux*.

- Tout ça ne semble pas avoir de lien… Quelque chose vous chiffonne légat ? Quelque chose que je devrais savoir ?

- Leneckaar, ouvrez votre esprit. Je vous demande de partir d’une hypothèse de travail. Darsh prépare une invasion. Barens avait volontairement détaché chaque mot avec précision. Leneckaar ne put cacher sa surprise.

- Je ne vois pas ce qui… Il s’interrompit net devant le regard de son supérieur.

- Une hypothèse de travail légat, bien sûr. Il s’avança et se pencha lui aussi sur la carte. Tout ça a l’air d’être une série de coïncidences. Mais voyons de plus près. Quand les Darshiens s’apprêtent à nous attaquer, ils s’arrangent toujours pour unir leurs efforts avec les Kotiens au sud pour créer deux fronts. Nous avons actuellement le deuxième front déjà occupé. Mais on ne peut pas vraiment parler d’offensive en règle de Kotzash.

- Effectivement Leneckaar. Les Kotiens ne peuvent pas s’amuser à faire la guérilla la veille d’une offensive. Ils n’en ont pas les moyens.

- Jusqu’ici, leurs états-majors ont toujours joué sur l’effet de surprise. Ils nous endormaient avec une assez longue période de tranquillité. Darsh a peut-être décidé de modifier les règles, ils comptent peut-être agir seuls ? Le commandant n’y croyait pas lui-même. Il regardait son légat avec une moue incertaine.

- Hypothèse intéressante. Gardons-la. Darsh agit seul et en secret. Ils font assassiner nos légats. S’il y en a déjà deux, on peut craindre qu’ils essaient d’en abattre d’autres. Objectif ?

- Désorganiser. Les légats de la onzième et de la quatorzième étaient expérimentés. Même si leurs remplaçants sont bien formés, leur manque d’expérience peut être préjudiciable.

- À condition d’agir vite.

- D’autant que l’automne arrive. Personne ne se risquerait à lancer une offensive en cette saison au risque de se retrouver embourbé en hiver.

- Vous avez raison. Et cette affirmation semblait embarrasser le légat.

- Ça fait beaucoup d’hypothèses légat. Nous avons si peu d’éléments. Je ne cherche pas à contredire votre intuition. Mais…

- Ne vous inquiétez pas. Je vous ai sollicité. C’est moi qui voulais votre opinion. Vous avez raison, nous n’avons rien. Un rapport non confirmé. Pire, infirmé par les autres rapports. Deux meurtres et une guérilla active au sud en contradiction avec tout bon sens stratégique. Au fait, nous avons reçu de nouveaux ordres. Nous ferons route au sud pour rejoindre le Tremlor.

Barens s’affala sur son fauteuil la mine renfrognée. *On ne désorganise pas pour ne pas en profiter. Ça ne rime à rien. Et pourquoi laisser les Kotiens mener leur guérilla ? Serdr, où êtes-vous ? Pourquoi ce silence ? Que vous est-il arrivé ? Je me fais vieux et je vois le mal partout*. Le commandant Leneckaar connaissait bien cet air pensif. Il s’effaça discrètement et donna des ordres précis pour qu’on ne dérange pas le légat. Lui-même était près d’admettre que les faits étaient troublants, mais rien de très tangible ? Leneckaar était rigoureux. Il aimait s’appuyer sur des faits solides. Mais là, ces faits manquaient considérablement de consistance. *Ah ! La gêne est contagieuse* se dit-il en balayant ses doutes d’un hochement de tête.

…

Une volée de tourterelles bleues traversa l’horizon, ondulant au-dessus des toits d’ardoise et de verre de la plus belle ville de Panshaw et d’Annwfn sans doute. Derach-Ach, capitale du puissant royaume du milieu, s’étendait sur des hectares. C’était aussi une des cités qui possédait le plus de vestiges des temps anciens avec des bâtiments de verre et d’acier. L’air y était maintenu à une température constante par des procédés oubliés mais que les savants du royaume entretenaient, tout en espérant percer leurs mystères. Il n’y avait pas de meilleur endroit pour ces férus d’antiquités car Derach-Ach possédait aussi l’une des plus vastes bibliothèques de tous les royaumes, et le roi favorisait autant les arts que la science. Bien sûr la magie avait largement remplacé ces artefacts technologiques, mais ils constituaient une curiosité que les hommes de science ne se lassaient pas d’étudier. La saison des pluies allait bientôt arriver, mais sous ce soleil matinal l’air était déjà chaud et la ville brillait de mille feux.

Le roi contemplait depuis les balcons fleuris de Raven-M’Adrt, son palais, cette cité qu’il chérissait. Malgré la calvitie avancée, le catogan blanc finement tenu par un anneau de cuir décoré d’or terminait par une touche de naturel l’impression de sérénité et de grandeur de Roderick Coeurdelion. Toute sa personne transpirait la royauté, la puissance et une once de tristesse ou de nostalgie. Les pensées du souverain furent interrompues par l’entrée d’un page.

- Votre grâce, Sir Ne-Devred est arrivé.

- Faites-le entrer, bien sûr.

Roderick se retourna et attendit l’homme du roi. Sylvar marchait d’un pas calme. Mais, le roi savait que cet air posé cachait une anxiété et une tension toujours intense chez Sylvar. *Mon vieil ami. Tu as l’air de plus en plus fatigué. Ou bien vieillis-tu simplement. Hum ! Nous vieillissons tous les deux*. Cette pensée apporta un sourire sans joie sur le visage du souverain qui tendait déjà une main chaleureuse vers son conseiller.

- Sylvar mon ami. Qu’est-ce qui t’amène si tôt à Raven-M’Adrt ?

- Votre grâce. Pardonnez-moi pour cette intrusion matinale. Je sais que nous devions nous voir avant le conseil de cet après-midi, mais il me semblait important que je vous fasse part de plusieurs points avant.

- Le ton est bien formel Sylvar. Dois-je m’inquiéter ?

- Encore une fois, je vous prie de me pardonner. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Mais nous devons porter attention à plusieurs éléments. Pouvons-nous entrer, j’ai là quelques cartes et documents que je souhaiterais porter à votre connaissance.

- Allons-y. Mais cesse ce ton emprunté. Laisse-le aux courtisans et aux prêtres.

Le ton était sans équivoque et Sylvar hocha brièvement la tête. Les deux hommes entrèrent dans les appartements du roi et Sylvar déplia une carte du royaume sur une table en verre poli et ciselé d’arabesques. Sylvar hésita un instant, les yeux rivés sur la carte et les mains posées à plat sur la table. Le roi se tenait devant lui et attendait.

- Qu’y a-t-il Sylvar ?

- J’ai des nouvelles troublantes du nord. Deux de nos légats ont été tués dans des circonstances étranges et visiblement par le même assassin.

Roderick ne put cacher sa surprise. La suite du récit de Sylvar plongea le souverain dans de sombres réflexions. Le conseiller du roi avait été dérangé très tôt ce matin par le commandeur Eberin qui dirigeait le service des guetteurs. Lui-même venait d’apprendre par voie magique la mort des deux légats. Dans le cas où les affaires judiciaires touchaient à la sécurité nationale, les guetteurs avaient l’ordre de transmettre leurs informations immédiatement à leur supérieur à Derach-Ach. Devant l’énormité de la nouvelle, Eberin en avait lui-même référé sans délai à Sylvar. Celui-ci n’omit aucun détail, les travers de Luys, les lacunes dans la garde de nuit de la légion, la jeune femme aperçue et reconnue dans le camp de la quatorzième, et enfin, sa disparition vers le nord. Le roi laissa son conseiller finir son rapport, mais son visage s’était peu à peu fermé. *Comment pouvait-on assassiner sans vergogne deux légats au cœur même du royaume ?* Roderick fixait lui aussi la carte et les deux pions de bois qui indiquaient les positions des deux légions concernées. Il leva ses yeux gris vers Sylvar et lui posa la question à laquelle le conseiller s’était préparé depuis des heures déjà, et à laquelle il n’avait pas de réponse précise. Les guetteurs n’avaient pas assez d’éléments et il lui restait la vague intuition d’un légat que le roi lui-même qualifiait d’agressif et ambitieux.

- Pourquoi ?

- Je ne sais pas mon roi. Nous déstabiliser je suppose.

- Mais, les frontières sont relativement calmes, me semble-t-il. Les Kotiens sont un peu turbulents mais l’automne approche…

- Je dois vous dire que les rapports de vos légats sont contradictoires sur la situation actuelle. Certains pensent que ce calme est trop mesurable, notamment au nord, et c’est précisément là-bas que deux des leurs ont trouvé la mort.

- Certains ?

- Barens. Sylvar s’empressa d’ajouter : Vinckharm n’est pas fermé à l’analyse de son confrère. Ils connaissent bien nos ennemis et Darsh pourrait bien être à l’origine de ces meurtres.

- Que dit Barens ?

- Il pense que les Darshiens préparent une attaque d’envergure et cherchent à nous endormir.

- Et c’est en tuant deux de nos principaux généraux qu’ils vont nous endormir ? C’est absurde ! Barens a encore laissé parler sa folie paranoïaque et ce qui me met le plus en colère, je crois, c’est que tu y prêtes attention. Sylvar voulut protester mais Roderick lui intima le silence d’un geste vif de la main.

- C’est entendu, Barens est brillant au combat et sans lui nous aurions sans doute subi quelques revers. Mais, il n’écoute que sa soif de sang et ne comprend pas que c’est en épargnant nos ennemis que nous pouvons espérer qu’ils cessent leurs attaques meurtrières. Vaincre n’est pas humilier, Sylvar. Et Barens n’a de cesse d’humilier les Darshiens. Son agressivité renforce leur haine envers nous, envers mon peuple. Je ne dis pas qu’ils ne sont pas à l’origine de ces assassinats, mais pour le moment nous n’avons rien qui le confirme. Que les guetteurs fassent leur office et vite. Qu’ils trouvent cet assassin et l’interrogent. En attendant, nous ne changerons rien, ni à notre politique, ni à nos plans militaires. Que les légats soient remplacés selon la tradition. Faites comprendre à Barens, non ! Dites-lui que j’exige qu’il tienne son poste et sa route ! Enfin, faites savoir à notre ambassadeur à Darsh qu’il nous relaye immédiatement toute activité suspecte.

- Bien mon roi. À ce propos je dois vous signaler que j’ai réaffecté la vingtième pour qu’elle aille soutenir les efforts de défense des légions exposées au sud. En accord avec le conseil, bien entendu. Sylvar attendit la réaction de Roderick dont le regard brûlait encore de colère.

- Je suppose qu’il le fallait.

Le roi s’arrêta quand il vit la surprise dans les yeux de son conseiller. Il se retourna brusquement. On eut dit que l’astre de la nuit, K’Ali-Krill s’était fait femme et était entrée dans la pièce. La pâleur de la peau tranchait avec le bleu nuit des atours. De l’ensemble émanait une lumière douce qui apaisait l’âme. Tel était le soleil des nuits anouvéennes ; Telle était la soudaine apparition qui s’inclinait délicatement devant le roi et son ami.

- Pardonnez-moi votre grâce, je ne pensais pas… Je ne voulais pas déranger. Vous m’aviez fait demander et… La femme baissa les yeux et fit demi-tour en s’excusant une dernière fois.

- Madame restez, c’est moi qui vous demande pardon. J’avais oublié que vous veniez ce matin. Nous avons terminé, je vous en prie, restez. Roderick se retourna vers Sylvar. Toute colère avait disparu de son visage. Le conseiller salua avec un demi-sourire et s’inclina à son tour.

- Comtesse Ne-Jafer Seren, mes hommages. Vous apportez un peu de lumière à ce triste matin. Je vous laisse… Mon roi.

Sylvar fit demi-tour et sortit des appartements du roi. Alors qu’il arpentait les couloirs de Raven-M’Adrt en direction de son cabinet personnel, il repensait à la première fois qu’il avait vu la comtesse. C’était à son mariage avec le comte Ne-Seren, neveu par alliance du roi. C’était il y a dix ans, peut-être plus. Elle était éblouissante, radieuse au-delà de ce que pouvait l’être une femme qui se marie. La reine seule pouvait paraître à côté d’elle sans pâlir. Mais, cette vision n’était rien comparée à celle de la deuxième fois où il vit Ombelyne Ne-Jafer Seren. Son mari venait de mourir d’un bête accident de chasse. C’était la deuxième fois en deux ans que la nuit s’abattait sur la famille Seren. En effet, à peine un an plus tôt, la reine avait succombé à une longue maladie dont les Jidaï-atah du roi n’avaient réussi qu’à retarder l’échéance. Sylvar avait été anéanti devant la souffrance de son roi, de son ami. La reine était profondément aimée de tous et sa mort avait plongé le royaume dans un deuil que le roi, depuis, n’avait pas quitté.

La mort du comte, de son côté, laissait un vide à la cour et l’étiquette voulait qu’il soit remplacé par l’un de ses héritiers. Hélas ! La comtesse n’avait pas pu donner d’enfant à son époux. C’était à elle de venir pour tenir la place de Ne-Seren, Comte de Lin-bek, à la cour du roi. Elle s’était présentée au roi lors du bal donné en son honneur. Était-ce la tristesse, la douleur d’avoir perdu son mari qui la rendait à ce point irréelle ? Sylvar n’aurait pu le dire. Elle était apparue vêtue simplement des couleurs du deuil, des couleurs de la nuit rehaussées de saphirs. Une sobriété teintée d’éclats brillants pour rappeler qu’elle était ici pour honorer sa famille, son roi et son époux défunt. Mais dans cette simplicité explosait sa beauté et toute la cour s’était tu soufflée, émue. Après ce soir on la vit régulièrement à la cour et le plus souvent dans les jardins suspendus du palais où elle aimait se promener en compagnie de ses très rares amies et sa dame de compagnie. Elle seule avait réussi à faire sortir le roi de sa profonde tristesse.

Bien sûr, au début Sylvar s’était méfié. Il s’était renseigné, avait fait comme à son habitude, observer. Mais il devait admettre que rien dans l’attitude de la comtesse n’était déplacé ou inconvenant. Il avait fini par comprendre que ce rapprochement était celui de deux êtres réunis par une tristesse commune, une douleur qu’eux seuls pouvaient également entendre chez l’autre. Cette compréhension mutuelle avait fait d’eux des amis. Sur ces souvenirs, Sylvar tourna dans un couloir faiblement éclairé et entra dans son cabinet. *Allons, il y a des courriers urgents à envoyer*.

Roderick s’approcha de la comtesse et lui fit redresser la tête d’un geste empreint de douceur.

- Pardonnez-nous Ombelyne. Nous ne vous avons pas entendue arriver.

- Votre voix couvre tous les bruits du palais et les clameurs du dehors lorsque vous êtes en colère, mon roi. Roderick pouffa devant la simplicité de la réponse.

- Ainsi étiez-vous là depuis longtemps?

- Bien malgré moi, assez pour avoir entendu des propos qu’une personne de mon rang n’avait pas à entendre, je le crains mon seigneur. Le roi sourit et d’un geste l’invita à sortir sur la terrasse qu’il avait quittée à regret quelques minutes plus tôt.

- Mon amie, car je vous tiens pour telle, vous le savez. Rien de ce que vous avez entendu n’est un réel secret pour quiconque. Ce sont de tristes nouvelles qui nous sont parvenues ce matin et que tôt ou tard tout Panshaw connaîtra.

- Faut-il s’inquiéter de tout ça majesté ?

- Qu’avez-vous entendu exactement ?

- Mon ami, car c’est la grâce que vous m’accordez, fit-elle avec un sourire de connivence. Si vous me l’ordonnez je n’ai rien entendu. Mais puisque vous me le demandez, j’en sais suffisamment pour comprendre que nos armées souffrent au sud, qu’une fois encore, Narlon Barens est envoyé pour aider, et qu’une fois encore, il vous déplaît de devoir vous appuyer sur lui.

- C’est un bon résumé. Roderick laissa éclater son rire. Vous avez raison, je ne crois pas qu’il soit bon pour un royaume de devoir compter sur l’intelligence d’un seul homme.

- N’est-ce pas là un paradoxe ? Vous êtes roi, sur vous seul compte votre royaume.

- Ne vous méprenez pas, mes sujets comptent sur moi car je représente à moi seul le pouvoir qui doit les protéger dans le contrat tacite qui nous lie. Mais beaucoup d’entre eux le savent. Un roi avisé s’appuie sur des conseillers, s’entoure d’avis. Seul, il commettrait bien plus d’erreurs.

- Un légat ne dirige-t-il pas sa légion ainsi ? Je ne suis pas bien au fait de ces choses mais il s’appuie sur ses officiers, non ?

Roderick arrêta ses pas et regarda un instant celle avec qui il aimait se promener désormais. Celle avec qui il aimait discuter de tout, y compris des affaires du royaume. Car elle avait la curiosité et s’intéressait à tout. Elle avait aussi l’intelligence de dévier sur des sujets moins graves quand elle sentait le souverain fatigué. Il était plaisant d’échanger avec cet esprit vif, d’humeur égale et toujours pleine de douceur et de compassion.

- Vous avez raison. Un légat avisé doit s’appuyer sur son état-major. Et le roi s’appuie sur son conseil. Je leur fais confiance, y compris Barens. Il est juste… Un peu trop impulsif.

Ils reprirent leur marche et le silence s’installa quelques minutes entre eux.

- Votre fils n’est pas dans le Sud, mon Seigneur ? -

- Si, il accompagne la cinquième je crois, ou est-ce la dix-septième ?

- Ne devrait-il pas être près de vous ? Ombelyne baissa le regard et il sembla à Roderick qu’elle rougissait. Pardonnez-moi mon seigneur. Je n’ai aucun droit de… C’est juste… Je pensais que… Je crois que je serais morte d’inquiétude si mon fils était si proche des combats.

- Ne vous excusez pas madame. Vous n’êtes jamais inconvenante. Vous vous livrez si peu. Bien sûr qu’il devrait être ici. Il aime un peu trop l’odeur des faucheurs et la sueur des légions, que voulez-vous. Un bon souverain doit connaître la rigueur et la discipline des armées s’il veut un jour la commander. Mais il est vrai qu’aujourd’hui… Le roi hésita. Mon temps avance et il devra prendre ma place le moment venu. Il faut aussi qu’il se forme au jeu de la cour et surtout à la diplomatie. Je devrais le rappeler, vous avez raison. Je me fais vieux.

Il se tut, et la comtesse le suivit dans ce silence. Tous deux marchèrent encore quelques minutes, étant passés de la terrasse aux jardins suspendus, avant que le roi ne s’excuse auprès de la comtesse et retourne aux affaires du royaume. Ombelyne le regarda s’en aller et dans ce visage sans âge on pouvait lire la tristesse que chacun attribuait à son récent veuvage. En réalité, sa tristesse était pour ce roi qu’elle avait appris à aimer et qu’elle respectait malgré ses devoirs, malgré elle. *Rappelle ton fils, il ne doit pas rester si près des combats. La survie de ce royaume en dépend, bon roi.*

# 9 Plein sud

~DES PENSEURS~

« Il est impensable aujourd’hui de réduire le concept de sagesse, de conscience de soi et d’âme au seul terme d’humanité. Annwfn nous a montrés, même si de nombreux humains y sont profondément hostiles, que les krilliens possédaient toutes les qualités de pensée que nous croyions, dans notre égocentrisme mégalomaniaque, être de notre seul apanage. Preuve est de l’ouverture d’esprit, bien supérieure à la nôtre, des krilliens, puisqu’il existe un terme chez eux qui désigne ce concept d’humanité élargi à tout être conscient et pensant : Na-Skef T’taï. Nous sommes obligés quant à nous de faire un néologisme pour le traduire, peut-être Cognitivité… »

Extrait du Petit lexique krillien de Bertramus Dingfrost

Elvan suivait Esser-T’Zares à une distance de deux mètres en essayant comme lui de glisser sur l’herbe sans la faire bruisser. Esser était krillien et sa souplesse naturelle l’aidait énormément. En comparaison, Elvan avait le sentiment d’être un sac de pommes de terre que l’on traîne sur le sol. La caravane était entrée depuis plusieurs jours dans le royaume de Panshaw. On avait quitté progressivement les sols ingrats et caillouteux du désert pour une plaine d’herbes rases. Peu à peu la végétation s’était densifiée et formait maintenant une épaisse savane faite d’herbes hautes et de buissons épineux. Quelques arbres ponctuaient çà et là ce nouveau paysage blond et ondulant. D’après T’An Matteï, Mios n’était plus qu’à trois ou quatre jours de voyage. La cité Panshienne de l’ouest était la moins empruntée par les caravanes Sethiennes qui lui préféraient Finn-sibre au nord ou Tremel bien plus au sud.

Esser et lui progressaient doucement, à plat ventre dans les herbes épaisses, depuis dix bonnes minutes. Le vent pourtant léger portait déjà l’odeur du campement. Un mélange de sueurs âcres, de musc des faucheurs et la touche épicée d’un ragoût fumant. La veille, Esser avait aperçu un cavalier qui les suivait à bonne distance et avait très vite disparu derrière des vallons pourtant peu prononcés. Le cavalier était réapparu en fin d’après-midi et, cette fois, Elvan aussi l’avait vu. Il avait amplifié sa vue grâce à un sort créé depuis peu. D’ailleurs, un peu plus d’une demi-douzaine de tatouages ornaient désormais son bras. Les images d’abord floues s’étaient précisées et il avait été lui-même surpris par la sensation de proximité que donnait cette acuité renforcée. Il avait pu détailler le visage de l’homme, sa barbe noire et drue, son teint hâlé, une fine cicatrice à la commissure gauche des lèvres. Il avait reconnu, sans doute possible, un des mercenaires belbukéens qui les avaient attaqués peu après leur départ de T’An-T’Aï, ou un de ses semblables. Esser avait décidé contre l’avis d’Elvan de le suivre discrètement. Ils s’étaient alors dissimulés dans les fourrés et avaient attendu que l’homme quitte son point d’observation. Quand ils furent certains qu’il ne les avait pas remarqués et qu’il rebroussa chemin, la chasse commença. Elle durait maintenant depuis deux bonnes heures…

Esser se plaqua contre le sol et fit signe à Elvan de ne plus bouger. Après une minute qui lui parut interminable, le krillien lui signala qu’il pouvait s’approcher. De là où ils étaient, ils pouvaient maintenant voir le camp. Cinq tentes formaient un cercle au centre duquel on avait allumé un feu couvert. Deux hommes discutaient près du foyer et l’un d’eux remuait ce qui devait être le repas. Elvan compta une quinzaine d’hommes environ. Ils étaient répartis un peu partout dans le camp. Mais, les sentinelles qui parcouraient les abords en marquant des pauses et en scrutant la savane environnante l’inquiétaient davantage. *On va finir par se faire repérer. Deux contre… quinze, vingt peut-être*. Elvan secoua la tête et Esser lui jeta un regard surpris.

- Partons maintenant. Elvan avait murmuré mais il inspecta aussitôt l’attitude des sentinelles de peur qu’elles ne l’aient entendu.

- Encore un instant. Regarde !

Esser indiquait la tente principale, facilement reconnaissable par son auvent. Un homme, sans casque ou turban sur la tête venait d’en sortir et accueillait l’éclaireur.

- J’aimerai bien savoir ce qu’ils se disent ces deux-là, murmura Esser.

- On peut essayer, répondit Elvan en lui adressant un clin d’œil.

Le jeune Jidaï-atah se concentra un instant, il perçut l’envol de trois crochus non loin de lui mais il conserva sa concentration. C’était comme s’il se déplaçait en un éclair jusque devant les deux hommes. Il pouvait presque lire sur leurs lèvres. Le nouveau venu devait être le chef. Tout dans son attitude, sa gestuelle et le calme apparent qui émanait de lui transpirait le pouvoir. Elvan pouvait presque sentir la peur chez l’éclaireur. L’homme portait une longue tunique noire sans aucun ornement. Il était chauve, et une petite moustache noire encadrait une bouche fine et pincée. Il y avait quelque chose d’inquiétant chez lui. Ses yeux étaient bruns, en amande et… *Il me regarde !* D’un coup d’un seul toute sa tension fut relâchée, l’Inaï-A’sinn le cueillit comme un fruit trop mûr. Avant de sombrer Elvan eut juste le temps d’entendre des cris rauques et des bruits de métal. Le tout se perdit dans un silence glacé.

…

La première sensation fut celle d’un tison ardent enfoncé dans ses yeux. Mais, elle se perdit quasi instantanément dans un éclair aveuglant puis à nouveau le noir. La lumière revint peu à peu. La douleur avait disparu, ou bien était-elle cette désagréable pression dans l’air. *Dans l’air ?* Son esprit flottait comme dans un épais brouillard cotonneux, son corps peut-être aussi, bien qu’il n’eût pas l’impression d’avoir de corps. Où était-il ? Il se rappela les crochus sur sa droite. *Je me suis déconcentré… Non, pourtant j’ai perçu les oiseaux mais je tenais… Quoi ?* Il sourit intérieurement. *Finalement j’ai tenu, ces satanés crochus auraient pu me déconcentrer mais j’ai tenu… Où suis-je ?* Il lui sembla que la douleur revenait. *Si j’ai mal c’est que je suis toujours vivant. Ça ne ressemble pas à de la douleur, ou alors si lointaine… Et Ysaël qui s’inquiète tout le temps !* Le sourire fit place à l’agacement. *On a le même âge et elle ne peut pas s’empêcher de me materner.* Il avait toujours été passablement agacé par ce côté sur protecteur. *C’est vrai qu’elle n’a que moi… Et inversement ! Panshaw, c’est un peu un retour aux sources finalement.* Se dit-il. Il avait beau fouiller dans sa mémoire, il n’avait que très peu de souvenirs de sa vie avant la Tour. D’ailleurs il n’était pas sûr que ses rares souvenirs ne soient pas des images recomposées par les récits des frères-parents. *Tiens, j’ai soif*.

- Donnez-lui à boire ! Doucement, pas trop. Humectez ces lèvres ça suffira amplement.

- Il nous regarde toujours maître…

- Ses yeux nous regardent mais il n’est pas là. Il suffit ! Retournez faire votre ronde.

- Oui maître.

La blanche brume sembla s’obscurcir un court instant, alors qu’une légère sensation de fraîcheur passa comme un éclair. *Est-ce cela la mort ? Le vide. Un vide lumineux*. Plus qu’une brume, Elvan avait le sentiment d’être dans un nuage. À nouveau il fut saisi par cette fulgurance et la lumière devint douleur. Ferme les yeux ! Se dit-il, mais c’était comme s’il n’avait plus de paupière. *Je n’ai plus de corps*. Ce constat fit monter une vague de tristesse comme une lame de fond. Elle le submergea, l’enveloppa tout entier et il crut se noyer. Elvan cherchait à aspirer mais il se heurta encore à l’absence de son corps. C’était comme si son esprit n’arrivait pas à se résoudre à l’effroyable vérité. *Si je suis mort, pourquoi ne suis-je pas en train de renaître ? Ce n’est pas ça ! Ça ne peut pas être ça !* Son esprit luttait contre l’angoisse montante. Ce vide heurtait de plein fouet ses convictions les plus profondes. Sa foi. *Je ne mérite pas S’ul-genah, j’en ai conscience Eù. Je ne crois pas avoir mérité ce néant.* L’abattement s’empara de son âme et à nouveau la clarté s’assombrit.

- Il pleure, Maître. Peut-être devrions-nous couvrir ses yeux…

- Depuis quand ai-je besoin de ton opinion ? Je te le dis, ses yeux pleurent, mais lui est ailleurs.

*Était-ce une voix ?* Elvan était presque sûr d’avoir entendu quelque chose, comme un murmure rauque et lointain. Depuis qu’il avait émergé dans le néant blanc, c’était la première fois qu’il lui semblait entendre un son. A tout bien réfléchir, ça n’était pas tout à fait exact. Il n’y avait pas prêté attention jusqu’ici, mais maintenant que le murmure s’était tu, il remarqua ce martèlement lent et régulier. La douleur se réveilla. Cette fois, ce n’était plus seulement l’incandescence qui brûlait son cerveau, mais une douleur plus sourde qui irradiait et semblait lui signifier qu’il avait encore un corps.

- Il bouge Maître…

- Laissez-moi faire. Le Maître s’approcha. Ses doigts plongèrent dans le petit sac en cuir qui pendait à son cou. Bleuis, ils effleurèrent les lèvres d’Elvan.

- Donnez-lui à boire, une simple gorgée et continuez de veiller.

- Oui maître.

Après les ombres, la fraîcheur puis le noir et l’oubli à nouveau…

Il lui semblait que le temps continuait sa course. Et cette sensation le rassura sans qu’il puisse dire pourquoi. Son esprit et… Son corps, flottaient toujours dans cet océan de lumière. Son corps aussi, il en était sûr, bien qu’il ne puisse le voir, était là. Il était là tout entier mais comme privé de ses sens, en tout cas privé de celui du toucher. Mais, la douleur qui se ravivait par instants le reconnectait à ce sens délaissé. C’est alors qu’il les vit pour la première fois. Ce n’était pas les ombres qui dansaient jusqu’alors, apparaissant subitement pour s’évanouir aussitôt. C’étaient plutôt des trous de ténèbres. D’un noir profond leur contour était animé comme une braise consumant du papier. Elvan comprit immédiatement que ces minuscules points de ténèbres incandescents allaient grandir au point de l’engloutir, le privant de toute lumière. Un vent de panique souffla dans son esprit. Comment faire ? Comment combattre ? Sans magie, il se sentait nu, abandonné. L’absence de ses sens devint cruelle. La tristesse fit place au désespoir et la douleur revint mais assourdie. Autour des taches noires, des filaments dorés flottaient. Elvan s’accrocha à cette présence lumineuse.

…

Ysaël avançait avec prudence, alternant les pauses et des foulées plus longues lorsque la piste semblait plus nette. Leysseen était un peu plus loin sur sa gauche. Depuis deux jours ils cherchaient Elvan et avaient fini par trouver des traces à quelques kilomètres au sud de la route suivie par la caravane. Dès le premier soir où Elvan et Esser n’étaient pas rentrés, ils s’étaient inquiétés. Leysseen en avait fait part au T’An, mais celui-ci avait minimisé et leur avait conseillé d’attendre le lendemain pour s’inquiéter.

- Esser est un excellent pisteur. Ils ont sans doute été retardés par une traque difficile. Le gibier est important dans cette région mais les bêtes sont retorses et agressives si elles se sentent menacées. La caravane a bien avancé aujourd’hui, ils auront été un peu trop distancés.

Les paroles se voulaient rassurantes, mais Ysaël n’arrivait pas à s’en contenter. Leysseen et elle convinrent tout de même d’attendre le lendemain pour agir. Le jeune homme eut une nuit agitée, pleine de cauchemars et il se réveilla à plusieurs reprises en nage et le dos douloureux. *Elvan, où es-tu ?* Leysseen comprenait qu’en l’absence de son ami, ses doutes revenaient. Il n’avait toujours pas osé parler à Ysaël de ses rêves ni de son tatouage. Elle avait bien essayé une ou deux fois d’aborder le sujet, mais il avait esquivé la conversation. Il n’était pas dupe. Elle attendait patiemment qu’il soit prêt à en parler, mais elle ne renoncerait jamais. La jeune femme murmura quelque chose d’inaudible à côté de lui et se tourna de l’autre côté. Sans le dire, le jeune Jidaï-atah s’était imposé comme leur guide depuis le début. Ni lui, ni sa sœur n’avaient vraiment essayé de contester cette place tant que cela restait tacite. Leysseen sourit intérieurement à cette pensée et réussit à se rendormir. Le lendemain, à l’aube, ni Elvan ni Esser n’étaient réapparus. T’An Matteï avait cédé à contrecœur. C’était pour lui une perte de temps.

- Soit ils sont morts, ce que je ne pense pas. Soit ils sont derrières et vont nous rattraper dans la matinée. Mais vous êtes des étrangers et je ne peux pas vous retenir… Nous n’attendrons pas, et nous continuerons notre route vers Mios que j’espère atteindre demain.

- Que les sables vous protègent.

- Que les sables vous protègent toi et tes amis. Soyez prudents.

Leysseen fut sorti de ses pensées par un cri d’Ysaël. La jeune femme, un peu plus loin devant, lui faisait signe d’approcher. Quand il arriva, il comprit immédiatement. La zone avait été foulée et était marquée par la présence d’un campement.

- Quatre tentes je dirais, peut-être cinq, une douzaine d’hommes et des faucheurs.

Ysaël s’était révélée redoutable pour suivre les traces pourtant ténues d’Elvan et de Esser. Elle avait tout d’abord trouvé celle d’un cavalier, et c’est en suivant ses empreintes qu’elle avait découvert celle de son frère puis celle du krillien. Visiblement, ils suivaient le cavalier. Dès lors un sombre pressentiment s’était emparé des deux jeunes gens.

- Ils ont levé le camp il y a au moins deux jours. Ajouta Leysseen devant les traces d’un foyer mal dissimulé. Et ils n’ont pas pris la peine de cacher leur passage.

- Deux jours d’avance… Ne perdons pas de temps, il nous en faudra autant pour combler notre retard.

- Tu es sûre qu’Elvan est avec eux ? La voix de Leysseen était froide et déterminée. Il vit au regard de son amante qu’elle aussi.

Leur regard fut happé par une volée de charognards qui s’égayaient à une centaine de mètres de leur position. Avant que Leysseen ait pu réagir, Ysaël fonçait déjà vers le taillis d’où sortaient les crochus. Il la rattrapa alors qu’elle repoussait un Fes-N’reh tous crocs découverts et très mécontent d’être dérangé dans ce qui devait être un repas mémorable. La scène qui s’étalait devant leurs yeux était atroce. Esser était brisé. Visiblement supplicié comme aux temps des foudres, sa colonne pourtant souple n’avait pas résisté à la traction. Attaché dos à un tronc semi-couché, ses jambes et ses bras avaient été encordés pour se rejoindre vers l’arrière de part et d’autre de l’arbre. Le supplice était simple et se jouait de la légendaire souplesse des krilliens. Ils avaient beau ne pas avoir de verrouillage arrière sur la colonne à la différence des humains, elle finissait toujours par se rompre. Dans les temps anciens, lors des vastes campagnes de destruction menées par les seigneurs de guerre humains, le supplice du tronc était l’un de leur passe-temps favori. Les humains se sont toujours crus meilleurs que les autres, plus évolués ou plus intelligents. La bêtise n’a pas d’âge, pas de frontière, pas de limite. Quand elle rejoint la peur c’est la pire des inspirations. Leysseen en avait la nausée. Les crochus avaient déjà commencé leurs œuvres. Ysaël et Leysseen restèrent plusieurs minutes avant de réagir.

- Qui ? Qui peut encore commettre ces horreurs ? Dit-elle dans un souffle.

- Les belikéens. Leysseen avait répondu sans hésitation et venait de confirmer le pressentiment des deux derniers jours. Ils n’avaient pas besoin de lui, seul Elvan les intéressait. Il n’y a que ces sauvages de Bel-Buk pour torturer les krilliens de cette façon.

Tout en parlant, le jeune homme avait commencé à détacher ce qui restait du corps désarticulé de l’éclaireur. Puis, Ysaël, surmontant sa nausée, l’aida à creuser. Les humains et plus particulièrement les croyants préféraient l’incinération. Mais les krilliens estimaient que le corps devait retourner à la terre nourricière et ainsi perpétuer le cycle de régénération. C’est un peu avant la nuit tombée que les deux jeunes traqueurs reprirent leur chemin, bien décidés à combler le retard qu’ils avaient et à venger la mort de Esser. *Ils n’auront aucune chance, comme tu n’en as eu aucune*. Ysaël avait les yeux rivés sur l’horizon rougeoyant, des larmes de rage coulaient enfin sur ses joues brunies par les semaines de désert. *Elvan, j’arrive et ils paieront. Ils paieront tous !*

…

Sa conscience émergea lentement, calmement. Il avait dû dormir. Dormir ? Son corps était là. Il pouvait le sentir. La douleur aussi était là aussi, mais plus ténue. C’était comme s’il avait été roué de coups. Il pouvait entendre le bruit des sabots et l’air qui lui fouettait le visage et la chaleur de Krill. L’astre diurne tapait déjà fort. Mais, tout cela baignait toujours dans cette lueur blanche presque aveuglante piquée de taches noires augmentant au fur et à mesure qu’elles se consumaient. *Je suis donc toujours vivant. Pourquoi je n’arrive pas à bouger ? Pourquoi je n’arrive pas à ouvrir les yeux ?* Il sentit quelque chose de doux, d’acre et de frais sur ses lèvres. Un peu d’eau tiède coula dans sa bouche et il sentit son esprit partir.

- Repose-toi mon ami.

Encore ce murmure… Je ne dois pas dormir. Son esprit paniquait à mesure que la sensation de son corps disparaissait pour laisser place à ce vide atroce…

À nouveau la blanche clarté. Mais, cette fois il remarqua aussitôt que les taches avaient grossi. Le vide, l’absence de sensation lui étaient devenus plus familiers. Il aperçut aussi les filaments tournoyant dans le vide. Ils le rassuraient et il s’en rendit compte. Il décida de concentrer sa pensée sur ces fils d’or qui dansaient devant lui. *C’est magnifique, on dirait un ballet dirigé par une main inconnue*. C’est alors qu’il perçut autre chose. Il y avait dans ces lignes quelque chose qui lui était plus intime. Elles évoluaient apparemment de façon hiératique, mais elles vibraient. D’elles émanaient une pulsation régulière et plus il les regardait plus son regard essayait d’englober l’ensemble, d’appréhender le tout. En fait, elles formaient des lignes, des courbes et ces entrelacs formaient à leur tour des contours. Des ensembles de pure énergie. Il ne saurait dire combien de minutes, d’heures il resta à contempler ces myriades, mais à un moment la soif et une douleur lancinante le sortirent de sa contemplation. *Non ! Tant de beauté, à portée de main et je suis incapable de m’en approcher, d’y toucher.*

- Il pleure à nouveau maître. Regardez. Regardez ses yeux…

- Les larmes emportent la douleur et la noirceur de l’âme. Le maître laissa un silence et ajouta :

- Humectez ses lèvres. Nous devons accélérer. Nous ne pouvons pas nous permettre de traîner.

Des éons à contempler la nature merveilleuse qui l’entourait. Les marques noires obscurcissaient pratiquement tout son horizon. Mais les ténèbres ne faisaient que chasser le vide blanchâtre. Les rivières d’or et d’argent se superposaient à ce fond insignifiant. Elvan n’avait plus peur. Il apercevait à travers ces lignes les formes qu’elles dessinaient, comme les veines de tout ce qui compose l’univers. Il voyait les faucheurs, percevait leur puissante musculature, la force qui pulsait dans chacun de leurs muscles. Il percevait l’infime jonction entre l’animal et son cavalier. Les énergies qui les animaient et les unissaient. Il voyait les hommes, les herbes hautes, les arbres secs qui, sagement, gardaient au cœur de leur être l’énergie vitale prête à jaillir à la première pluie. Il sentait que lui-même faisait partie de ce tout, indissociable et pourtant unique. Comme tout ce qui l’entourait, il vibrait de cette même énergie vitale qui le composait. C’est à ce moment qu’il comprit que quelque chose d’étranger à lui le bloquait. *Paralysé. Je suis coupé de ce que je suis.* Il vit les flux qui parcouraient son corps. Il vit qu’ils ne se rejoignaient pas, comme s’il était divisé en autant de parties distinctes. *Comment ? Je vis et pourtant je ne peux pas vivre dans cette demi-vie. Je dois retrouver mon être, unir mon corps et mon esprit…*

…

Cela faisait maintenant six jours qu’Ysaël et Leysseen avaient quitté la caravane pour retrouver Elvan. Ysaël ne laissait rien la décourager. Quand elle croyait avoir perdu la trace des belikéens, elle revenait en arrière, reprenait chaque indice, chaque empreinte, explorait la moindre parcelle de savane sans relâche. Plusieurs fois, Leysseen crut que c’était fini. Qu’ils avaient définitivement perdu la trace des ravisseurs. Mais à chaque fois, elle repartait, parfois avec un râle sourd de victoire et de rage. Elle l’impressionnait. Tous ces entraînements à longueur de journée dans l’obscur complexe de la tour les avaient préparés à ça. Pourtant, rien ne vous prépare réellement à la peur, aux souffrances, ou à l’indicible joie d’être toujours vivant. Leysseen commençait à sentir la fatigue le gagner peu à peu. Ils dormaient peu depuis le début de la traque et courraient presque toute la journée. Leurs proies montaient des faucheurs, mais heureusement, ils avaient avec eux une lourde carriole qui les ralentissait et laissait des traces difficiles à dissimuler. Malgré cela, il avait le sentiment de ne pas avoir gagné de terrain sur eux. Ils n’abandonneraient pas mais… U*n petit coup de pouce de la chance ne serait pas de trop*. Ysaël le fit sortir de ses pensées en lui caressant le bras.

- Il va pleuvoir d’ici une heure, nous devrions nous abriter.

- Tu n’as pas peur que la pluie fasse disparaître leurs traces ?

- C’est un risque, mais l’orage risque d’être violent. Avec un peu de chance, ils ne sont pas loin et devront eux aussi s’arrêter.

*De la chance… Oui ça serait bien*. Ils repartirent aussitôt en petite foulée, guidés par Ysaël. La pluie les rejoignit au bout d’une petite heure. Au début, elle était tiède et rafraîchissante, mais très vite ses lourdes gouttes accélérèrent et le déluge remplaça l’averse. Ils étaient trempés de la tête aux pieds quand un bosquet eut pitié d’eux. Leysseen s’engouffra à la suite de la jeune femme sous le couvert des arbres. Peu épais, ils calmaient cependant la sensation de tambourinement de l’eau sur les têtes et Leysseen enlaça son amante pour la tenir un peu au chaud. Ils attendirent une heure encore que la pluie se calme. Sans cesser elle bruinait légèrement et Ysaël tourna son visage ruisselant vers Leysseen, illuminée d’un sourire triste.

- Il faut repartir.

Pour toute réponse, la main de Leysseen se posa rapidement sur ses lèvres, lui intimant le silence. Alertée, elle écarquilla les yeux et c’est là qu’elle entendit, au milieu des bruissements d’eau épars, les pas légers d’un faucheur. Au travers des fourrés, elle aperçut le cavalier qui tenait sa monture par la bride et scrutait le sol à la recherche de… *Nous ! Les traqueurs traqués, c’est trop bête. Comment avons-nous pu être aussi stupides de croire qu’ils ne surveilleraient pas leurs arrières ?* L’homme se redressa et s’étira même avant de remonter en selle. Il enleva le casque lourd qui lui protégeait le visage et elle le reconnut immédiatement. Alors qu’elle fulminait et le fusillait du regard, Vavlek eut un geste inconscient vers sa poitrine encore un peu endoloris malgré les soins. Il caressa sa monture et partit au trot puis rapidement au galop. Quand Leysseen lâcha enfin la bouche d’Ysaël, celle-ci s’effondra dans un sanglot de rage. Toute sa tension se relâcha d’un coup et la submergea. Elle pleurait, frappait le sol de ses poings et de son front. Leysseen la prit dans ses bras et son étreinte devint plus forte quand la jeune femme sembla vouloir exploser de haine et de douleur. Quand elle parut enfin calmée, Leysseen lui prit les joues et l’embrassa :

- Allons-y, au moins est-on sûr d’être sur la bonne piste. Et ce cavalier va laisser des traces que même moi je pourrai suivre.

Elle vit son sourire désarmant et elle rit à son tour. La chance finalement était avec eux.

…

Vavlek arriva en fin de journée. La troupe s’installait pour la nuit et le bivouac était presque en place. Il descendit de son faucheur et le confia à un garde. Il ne s’attarda pas et fila tout droit vers la tente du maître. Il entra, fit trois pas et baissa la tête et les yeux.

- Maître.

- Vavlek mon ami. Sommes-nous suivis ?

- Non maître. La caravane avait déjà repris sa route vers Mios quand je l’ai rattrapée. J’ai été surpris par un orage aujourd’hui mais je n’ai trouvé aucune trace derrière vous. Il marqua une légère pause. Hormis les nôtres.

- Hum, bien. Je suppose qu’avec un chariot nous pouvions difficilement faire mieux.

Vavlek se redressa et il aperçut la silhouette étendue sur les coussins, immobile. Faiblement éclairées par les lampes à huiles, les ombres dansaient sur sa peau claire et ses yeux… *Que Eù abrège ses souffrances, que S’ul-Tan l’oubli et accepte son dû*.

- Comment va-t-il ?

- Tu te préoccupes de sa santé Vavlek ?

- Non. Si, enfin… N’est-il pas l’élu ? Le maître parti d’un rire franc devant les bégaiements de son subalterne.

- Tu as raison Vavlek. Nous devons tous nous préoccuper de sa santé. Je m’en préoccupe. Il est l’élu n’en doute pas, même si lui n’en sait rien encore.

…

Elvan était dans cette période durant laquelle les perceptions sensorielles étaient les plus ténues. Le vide qui l’entourait était maintenant presque exclusivement ténébreux. Il luttait pour essayer de comprendre ce qui empêchait les flux dorés de se relier entre eux et ainsi de le rassembler. Il perçut un homme près de lui, un autre un peu plus loin. Il pouvait voir les lignes d’énergie qui les dessinaient, pulsaient et vibraient, accompagnant leurs mouvements dans un ballet éblouissant. C’est alors qu’il se souvint. *Le rituel de création !* C’est pour ça que ces lignes lui étaient si familières. La Vie ! *Ce sont les lignes d’énergie de tout ce qui nous entoure, de ce qui nous fait, nous constitue, nous fait vivre et nous relie au monde des vivants à Eù*. Ils avaient déjà vu ce tourbillon d’or mais subrepticement, sans percevoir sa plénitude comme il la voyait aujourd’hui. Il en avait eu une plus juste vision lors de la création du sort de tétanie où il avait croisé le regard de Leysseen. Comment avait-il pu passer à côté de cette vérité fondamentale ? La magie refaisait la nature à sa guise. C’est pour cela qu’on surnommait les Jidaï-atah, les faiseurs dans certaines régions. La magie permettait de réorganiser pour un temps les énergies qui constituent la vie selon la volonté du jeteur de sort. Cela n’était pas sans risque et Elvan en avait déjà fait les frais par deux fois. Il pouvait presque toucher les lignes qui l’encerclaient. Il sentait la puissance de ces courants, comme des fleuves immuables. *Pas étonnant qu’il faille contrôler ces flux pour ne pas être emporté, annihilé. Mais…* Elvan fut alors saisi par une idée d’une simplicité étourdissante. L’évidence de cette pensée eut l’effet d’un éclair éblouissant dans sa conscience. Il tendit alors son esprit comme un arc et de toutes ses forces il ordonna aux flux de contourner, de forcer, d’englober, de dissoudre les vides qui l’empêchaient d’être lui, d’être un tout vivant. Tout devint lumineux au fur et à mesure que les lignes de force s’harmonisaient et se pliaient à la seule volonté du jeune Jidaï-atah.

Elvan eut un soubresaut et sa voix sortit en un cri rauque, enrayée, érodée par des jours de silence forcé. Vavlek sursauta et le maître laissa échapper sa stupeur. Dehors, son cri fut relayé par ceux des soldats belikéens visiblement surpris dans leur tranquille bivouac. Un garde entra en hâte dans la tente :

- Maître, nous sommes attaqués !

Le maître se ressaisit immédiatement et se tourna vers Vavlek.

- Je croyais que nous n’étions pas suivis. Vavlek recomposa son visage et revint vers le garde.

- Combien sont-ils ?

- Deux peut-être trois, mais ce sont de vraies anguilles.

- Abattez-les ! Éructa le maître s’approchant rapidement d’Elvan qui tentait de se redresser. Toi, mon jeune ami, il faut absolument que tu dormes. Sur ces mots, il ferma un bref instant les yeux et appela Jidù Shacra, domaine des énergies. Elvan s’affala comme une marionnette vide, profondément endormi.

- Occupons-nous de nos invités surprise maintenant.

Hors de la tente, les bruits secs et répétés des armes qui s’entrechoquent étaient ponctués par les tentatives des belikéens pour coordonner leurs efforts. Leysseen était aux prises avec deux d’entre eux, mais il était continuellement en mouvement et ses adversaires n’arrivaient pas à le prendre en tenaille. Ysaël se battait comme une furie. Elle battait l’air à grand renfort de moulinets, d’esquives et de sauts. Ses adversaires étaient au nombre de cinq, mais il leur était impossible de s’approcher efficacement. À *ce rythme-là je ne vais pas tenir très longtemps*. Elle abattit sa lame sur un poignet qu’elle trancha presque net, continua son mouvement pour ne pas permettre une attaque d’opportunité dans son dos ou son flanc. Elle réussit in extremis à enchaîner sur une roulade pour éviter une attaque particulièrement bien placée. Leysseen continuait à se déplacer comme un cabri, mais le nombre de ses ennemis était passé à quatre. Il n’avait pas le temps d’en vouloir à Ysaël, mais c’est l’ivresse de vengeance et la rage de la jeune femme qui les avaient mis dans cette situation. *Aucun plan. Aucune réflexion. Des tripes et rien d’autre*! Il tendit son bras, feinta, fit une volte avant s’enroulant autour de son adversaire, sa main gauche trancha la carotide, et la droite se tendit pour tenir à distance un autre soldat. La sueur perlait à son front. Malgré cela la situation devenait de plus en plus compliquée.

Ysaël aurait été incapable d’expliquer clairement ce qui suivit. Elle entrevit un belikéen en longue robe noire et pourpre portant les insignes du culte de S’ul-Tan sortir d’une des tentes. Elle vit son regard de geai se poser sur elle et ses pieds décollèrent du sol. Elle fut violemment projetée sur le foyer où reposait un chaudron fumant. La brûlure fut atroce, et lui fit oublier la douleur du choc. Trois de ses adversaires allaient se jeter sur elle, quand elle vit deux d’entre eux fauchés par des carreaux d’arbalète. Un cri puissant poussé à l’unisson retentit dans le camp déjà ravagé :

- FORCE ET HONNEUR ! Une quinzaine de soldats panshiens déboulèrent dans le camp et la panique s’empara des belikéens, très nettement dépassés. Les coups d’épées suivaient les touches mortelles des carreaux. En quelques secondes tous les belikéens étaient au sol, morts ou gravement blessés. Le maître était rentré dans sa tente. Il se précipita vers son valet de campagne et s’empara du long couteau torsadé posé sur la tablette :

- Si je ne peux t’emmener, tu mourras ! Il s’entailla la paume et l’air se densifia autour de lui alors qu’il rassemblait les énergies des Jidù. Elvan ouvrit la bouche mais aucun son n’en sortit alors qu’il étouffait, privé d’air. Dans un choc, les énergies refluèrent et lacérèrent le corps de l’initié belikéen qui ne vit jamais Leysseen dans son dos. Dans cet éclair il entrevit des flots d’énergie bruts refluer vers lui et il vit la gueule géante du dragon l’engloutir.

# 10 Force et honneur

~ LES ENNEMIS ~

« Qui sont nos ennemis fondamentaux ? C’est là un secret qu’ignorent nos ennemis fondamentaux eux-mêmes. »

Extrait du Livre des cycles éternels de Cej Navack (Maamù V.4.66)

Le hameau était envahi de soldats. La plupart étaient calmement posés en petits groupes, discutant, jouant aux dés ou nettoyant leurs armes. Quelques-uns étaient clairement de garde, les sens en alerte. Le cavalier sauta à terre et ne prit pas la peine d’attacher sa monture. Il entra dans une des maisons et salua en restant sur le pas de la porte :

- Force et honneur Légat. La patrouille du lieutenant Oleus Decker est rentrée. Elle s’est heurtée à un groupe de pillards trafiquants d’esclaves.

- Des pertes ?

- De notre côté aucune, des prisonniers et des esclaves libérés.

- Dites à Decker de venir me faire directement son rapport dans la matinée. Disposez.

- À vos ordres. L’homme salua son légat et sorti.

Leneckaar prit la parole. Le second était assis à la même table que son légat avec deux autres officiers. Une carte d’état-major était disposée devant eux.

- Des trafiquants d’esclave à cette latitude ? Nous sommes encore loin de la frontière Kotienne. Narlon était pensif, il acquiesça distraitement puis se leva, interpella une femme qui passait le balai un peu plus loin.

- Madame, pourrions-nous avoir du bakswé si vous en avez de chaud s’il vous plaît.

- Bien sûr Monsieur. Combien de tasses ? La femme avait un ton faussement décontracté, mais on sentait chez elle un certain malaise.

- Quatre s’il vous plaît. Barens se retourna vers la carte. Nous en avons fini pour ce matin messieurs. Rejoignez vos troupes et veillez à ce que la légion respecte les délais que nous nous sommes fixés. Les rapports venant du sud sont assez inquiétants. Commandant Gerht faites rentrer dans le rang vos cavaliers et faites-leur comprendre qu’il n’y aura pas de prochaine fois. Ah, oui, prenez votre bakswé avant de partir. Que cette pauvre femme n’ait pas travaillé pour rien. Les officiers sourirent. Leneckaar se leva aussi.

- Leneckaar, j’aimerais que vous alliez voir le lieutenant Decker. Qu’il vous fasse son rapport et tenez-moi informé, si nécessaire.

L’officier en second de la légion acquiesça pendant que l’hôtesse apportait quatre tasses de boisson chaude et amère importée il y a plus de mille ans par les colons. Les trois officiers burent rapidement leur bakswé et sortirent de la maison, laissant seul le légat avec ses pensées. Narlon Barens soupira longuement et retourna s’asseoir. La femme s’approcha doucement et hésita, avant que Barens ne lève les yeux sur elle. L’homme était relativement petit, mais son regard acéré d’un brun sombre, son nez aquilin et son visage taillé à la serpe encadré par des cheveux noirs presque ras le rendaient impressionnant, bien que le mot qui venait à la femme en ce moment soit plutôt : inquiétant. Il lui sourit et l’invita à s’asseoir.

- Pardonnez-moi madame. Nous n’allons pas rester longtemps. Nous avons déjà largement abusé de votre hospitalité et celle de vos voisins. Je prends encore quelques instants si vous le permettez pour apprécier votre bakswé. Le ton calme et affable autant que le sourire réussirent à détendre un peu la Panshienne, qui s’assit face au légat.

- C’est moi qui vous demande pardon… Commandant ? C’est ainsi qu’il faut vous appeler ?

- Pour vous, simplement Monsieur.

- Oui, Monsieur, très bien je, euh… C’est que c’est la première fois qu’une légion s’installe chez nous. Alors, je ne sais pas trop…

- La légion ne s’est pas installée chez vous Madame. Tant s’en faut. Elle est actuellement en déplacement, en campagne et nous nous dirigeons vers le sud. J’ai eu besoin, disons, de faire un point avec mes officiers principaux. Quand la légion campe, j’ai ma propre tente, mais là, comme je vous le disais, nous sommes en déplacement. Mais vous avez raison, la légion ne passe pas par ici d’habitude. Mon affectation habituelle est un peu plus au nord.

- Ah, très bien. Mais pourquoi… Barens la coupa gentiment.

- Vous n’avez pas à savoir cela, pour votre propre sécurité. Ce sont des affaires militaires, mais je dois aller plus au sud pour le moment et ma route passait près de chez vous.

- Oui, bien sûr. Excusez-moi.

Narlon posa sa tasse lentement sur la table et se leva en ajustant son gilet. Tout en récupérant son manteau pendu à l’entrée il remercia son hôtesse et sorti. Un jeune soldat, s’approcha rapidement tenant à la bride un faucheur d’un beige crème qui renâcla en s’avançant. La femme sortie à son tour et resta sur son palier. Dehors il n’y avait presque plus personne. Là où dix minutes auparavant, se tenait une cinquantaine de soldats, il ne restait plus qu’une petite dizaine de cavaliers en rang qui attendaient le signal de leur chef. L’aspirant, tint les rênes de son légat pendant que celui-ci montait en selle. Puis il s’approcha de la femme et lui tendit une petite bourse remplit de doublons d’argent.

- Pour le dérangement madame. La vingtième vous remercie de votre hospitalité.

La fermière n’eut pas le temps de répliquer, interloquée elle regarda la troupe s’ébranler et quitter le hameau. Deux minutes plus tard il n’y avait plus la moindre trace de leur passage.

…

Leneckaar avait rejoint le corps des éclaireurs vingt minutes après son départ du hameau de Fer-tremel. Après avoir demandé où trouver le lieutenant Decker, il partit un peu plus avant dans le cortège pour rejoindre le jeune officier. Le corps était sur le départ, et une partie de ses cohortes étaient déjà engagées sur la route. À différents endroits, bordant la route, de petites escouades d’éclaireurs se préparaient à partir en patrouille. La mission des éclaireurs était importante. Ils devaient assurer la sécurité de la légion durant ses déplacements en patrouillant tout autour des routes et hors des sentiers sur des kilomètres. Parallèlement à ça, ils sécurisaient les campagnes en chassant les bandits et parfois en réglant des disputes de voisinage. Toutes les campagnes dans un rayon de trente kilomètres autour de la légion dépendaient de la loi martiale. En temps ordinaire, pourtant, ce sont les hommes du guet qui garantissaient la sécurité et l’ordre.

Leneckaar aperçut le petit groupe de cavaliers en train de panser leurs bêtes et surtout il vit le chariot à cages avec les prisonniers. *Des prisonniers, déjà. Comme si on avait le loisir de se traîner avec des prisonniers*. Quand il vit son officier, Decker renvoya ses hommes et s’avança à la rencontre de Leneckaar.

- Second, force et honneur.

- Force et honneur lieutenant. Je viens pour entendre votre rapport. Le lieutenant ne parut pas surpris outre mesure. Il jeta un œil vers le chariot et relata les faits.

-… Quand nous sommes arrivés sur les lieux, il a été très clair qu’un petit groupe d’esclavagistes belikéens s’en était pris à des citoyens. Ceux-ci, tentaient une résistance vouée à l’échec si nous n’étions pas intervenus.

- Des belikéens, vous êtes sûr ?

- Absolument second. Ils n’avaient même pas pris la peine de dissimuler leur appartenance. C’étaient tous de soldats entraînés et leur chef était un Jidaï-atah, un initié du culte pourpre.

Leneckaar ne dissimulait plus sa surprise. *Des soldats menés par un initié que venaient-ils faire si loin de chez eux ? Pourquoi s’en prendre à des citoyens ?*

- Combien de prisonniers ?

- Deux seulement. Je dois vous dire que les citoyens sont en fait des sethiens d’adoption. Ils étaient trois en réalité, deux panshiens et un nihelien. Si l’on en croit leur version, ils venaient de Chanseth avec une caravane en route pour Mios quand l’un d’eux a été capturé par les belikéens. Les deux autres étaient à sa recherche quand ils sont tombés sur le campement à la tombée de la nuit. Heureusement pour eux que les lueurs du camp nous ont interpellées, sinon ils auraient été décimés.

- Les pertes ?

- Dix, côté belikéen. L’un des jeunes était leur prisonnier et est mal en point, la jeune guerrière est salement blessée. Les soigneurs les ont pris en charge.

- Une jeune guerrière… Vous croyez en leur histoire ?

- Oui second. C’est crédible, et ils avaient des papiers en règle, nous avons également retrouvé ceux du jeune prisonnier dans la tente principale. Il s’agirait d’un Jidaï-atah mais nous n’avons pas pu l’interroger encore. De toute évidence, il a été drogué et sans doute torturé.

- C’est une histoire pour le moins étrange lieutenant. Je dois les voir et je pense que le légat voudra leur parler aussi.

- Bien sûr second. Le dénommé Leysseen est encore avec nous. Je me doutais que vous voudriez lui parler. Je vous y conduis ?

- Allons-y.

Leneckaar aperçu le jeune homme assit à l’écart, sa chevelure longue retenue en catogan encadrait un visage au teint bruni par le soleil sethien. Les yeux étaient intensément verts et s’étaient posés sur le second. *Par Eù, il a l’air bien jeune et pourtant…* Leneckaar s’avança pendant que Leysseen se redressait. *Grand et athlétique.*

- Il sait se battre ou je me trompe ? Glissa-t-il à Decker.

- Lui et la jeune femme sont de bons guerriers, vu à qui ils tenaient tête, au nombre et de quelle manière…

- Bonjour, jeune homme. Je suis venue entendre votre histoire. Leysseen baissa les yeux et soupira. Il avait une sale mine et semblait épuisé.

- J’ai déjà tout raconté à cet homme. Dit-il en désignant Decker.

- Le lieutenant Decker m’a fait part de votre mésaventure. Mais je souhaiterais avoir votre version et voir avec vous quelques détails. Vous êtes déjà venu à Panshaw ou c’est votre premier voyage en caravane ?

- C’est la première fois. Nous arrivons de Chanseth. Mais…

- Vous devez savoir que la légion, les armées Panshiennes, est garante de la sécurité du royaume et du respect de l’ordre et de la loi dans leur zone d’influence. Leneckaar parlait d’un ton calme et froid qui n’offrait aucun doute sur l’ascendant qu’il comptait prendre sur le jeune homme.

- Oui Monsieur.

- Très bien. Pourquoi vous battiez-vous contre ce groupe de belikéens ?

- Ils avaient enlevé notre ami.

- Pourquoi l’avaient-ils enlevé ?

- Je n’en sais rien. Mais ils le voulaient.

- Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?

- Ces belikéens ont attaqué notre caravane quelques jours après notre départ de T’An-T’Aï. Nous les avons chassés. Mais, nous sommes certains qu’ils nous ont suivis discrètement jusqu’à Panshaw. Elvan et un des éclaireurs de la caravane ont dû les débusquer mais ils se sont fait capturer…

- On ne m’a pas parlé de cet éclaireur. Qui est-il ?

- Il s’appelait Esser et c’était un krillien membre du Thégérit. Ils l’ont torturé et ont abandonné son corps aux crochus. Le fait est, qu’une fois Elvan capturé, ils ont arrêté de suivre la caravane pour fuir vers le sud.

- Vous les avez pistés donc. Pourquoi seulement vous ?

- T’An Matteï n’a pas voulu mettre en péril la caravane pour deux personnes, peut-être mortes. En vérité, il n’était pas convaincu que Esser et Elvan aient eu des ennuis. Mais, comme Ysaël est sa sœur il a consenti à nous laisser partir. Leneckaar savait à quel point les sethiens étaient pragmatiques et il n’ignorait pas non plus qu’ils plaçaient la sécurité de la caravane et du plus grand nombre bien au-dessus de celle de l’individu. L’affaire semblait plausible.

- Vous savez vous battre, d’où venez-vous ? Leneckaar avait le regard rivé sur Leysseen qui hésita un bref instant en se rappelant le credo sur lequel ils avaient bâti leurs relations jusqu’à présent : la vérité.

- Nous sommes orphelins et avons été élevés, entraîné par les frères-parents de la Tour au cœur de Chanseth. Nous avons quitté le complexe il y a un peu plus de deux mois et depuis voyageons avec les sethiens pour nous rendre ici à Panshaw.

Decker avait peu à peu écarquillé les yeux et prit un air étonné que Leneckaar avait du mal à dissimuler aussi. Le second se reprit rapidement.

- Que comptiez-vous faire à Panshaw ?

- Je ne peux parler au nom de mes amis. Mais, en ce qui me concerne j’espérais entrer au service du royaume.

Les deux soldats se regardèrent et le second se racla la gorge avant de continuer :

- Je vois. Je dois d’abord voir vos amis et nous verrons ce qu’il convient de faire… Ou de vous proposer. Il se tourna vers son subalterne. Lieutenant Decker, préparez vos hommes à partir, le citoyen Leysseen est sous votre responsabilité jusqu’à nouvel ordre. Donnez-lui une monture et expliquez-lui ce qu’il peut et ne doit pas faire. J’irai moi-même faire votre rapport au légat. Allez !

- Force et Honneur ! Répondit Decker pendant que le second repartait en direction de son faucheur. Il se tourna vers Leysseen un large sourire dévoilait des dents jaunies par le tabac et une hygiène sans doute aléatoire.

- Jeune homme, on peut dire que vous avez fait une sacrée impression ! Suivez-moi. Je vais vous présenter au reste de mon escouade et nous nous mettrons rapidement en selle. Je vous expliquerai tout en route.

Leysseen acquiesça et suivit Decker à travers ce qui restait du bivouac que l’escouade avait commencé à plier. Sa tête bourdonnait et pour la première fois depuis sept jours il était prêt à reconnaître son épuisement. Il regarda autour de lui, alors que le lieutenant Decker lui montrait sa monture, et ce qu’il vit le fit sourire. Une petite voix en lui s’était réveillée et confirmait qu’il avait fait le bon choix. *La légion*. Leysseen ne s’était jamais posé la question, du moins pas en ces termes. Il n’était pas du genre à se poser des questions quand il ne pouvait pas avoir de réponse ou que celle-ci dépendait d’autres que lui. Là, devant ces hommes et ces krilliens unis dans un seul but, faire marcher ensemble la formidable machine de guerre panshienne, il sentait que c’était pour ça qu’il s’était entraîné durant toutes ces années. *Elvan, j’espère que tu me pardonneras…* Ses pensées dérivèrent vers son ami et étrangement il ne lui vint pas une fois à l’esprit que sa décision pouvait déplaire à Ysaël. Il savait sans le formuler qu’elle ferait le même choix. Peut-être plus que lui encore elle aimait se battre, ferrailler, chercher et trouver la faille chez son adversaire. *Mais, ce n’est plus pour jouer maintenant*. Et cette dernière pensée le ramena à la réalité. Decker était en train de terminer ses consignes pour la marche à suivre. Leysseen monta sur le San-d’Rej nerveux. Une nouvelle vie commençait, il le sentait et cette sensation fit vibrer son corps et son âme. Un picotement familier derrière son épaule lui indiqua que le tatouage avançait au diapason de son plaisir.

…

Ysaël était agacée par la prévenance du soigneur. Cela faisait maintenant dix minutes qu’il lui massait doucement l’omoplate avec un onguent gras et épais. *Ça te plaît ? Tu ne veux pas passer devant ?* La jeune femme fit un mouvement involontaire alors que la brûlure cuisante ressurgit dans son dos.

- Ne bougez pas ! J’ai presque fini. Il faudra que vous remettiez cette crème tous les soirs pendant cinq jours. Appliquez sans faire pénétrer. Vos amis pourront vous aider ? La question était purement rhétorique, ce qui eut pour effet immédiat d’accentuer l’énervement d’Ysaël.

- Oui, mon frère et mon amant ! La main du soigneur marqua une légère pause puis reprit son mouvement.

- Très bien. Lequel dort à côté ?

- Mon frère. Comment va-t-il ?

- Il est très faible, mais il va se remettre. Il a été drogué pendant des jours et il en faudra deux ou trois pour que son organisme se purifie complètement. Ses yeux, en revanche sont gravement brûlés. Je ne pense qu’il reverra un jour. La voix du soigneur s’était faite plus grave au fur et à mesure de ses explications. Sa main quitta enfin le dos d’Ysaël. Elle frissonna et baissa la tête pour qu’il ne voie pas ses yeux humides.

- Ça ira ? Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui vous est arrivé, à vous et votre frère ?

Lentement, la jeune femme raconta comment les belikéens avaient enlevé Elvan, la traque, la rage et la bêtise dont elle avait fait preuve en attaquant le camp sans préparation. Le soigneur s’était assis face à elle et écoutait. Ce qu’il prit pour de la tristesse était en fait de la culpabilité. Elle s’en voulait d’avoir manqué de sang-froid. C’était la deuxième fois qu’elle laissait ses émotions diriger ses actes. La première fois, avec le ver, avait failli coûter la vie à son frère. La seconde aurait pu leur être fatal à tous les trois. Il était loin le temps de l’insouciance, des jeux dans les tunnels qui courraient sous le désert. À l’époque sa colère était tournée vers les frères-parents pour leur stricte éducation. Elle réalisait aujourd’hui à quel point ils avaient essayé de les préparer à vivre à la surface. Un bref instant, elle regretta d’avoir dû partir, d’avoir dû grandir.

- Reposez-vous. Je dois m’occuper d’autres personnes, mais je reviendrai vous voir dans la matinée. Un soubresaut du chariot lui rappela où elle était et la ramena au présent. Le soigneur s’éloigna et descendit en marche. Ysaël s’étendit sur sa couchette et sombra rapidement dans un sommeil tourmenté.

…

Lorsqu’Elvan se réveilla il était incapable de dire l’heure qu’il était. Il sentait son corps fatigué et cette sensation le rassura. Tout lui revint et il vit les fils d’or dessiner les contours du chariot, le vent épousait la toile et faisait apparaître les petites déchirures par lesquelles il pénétrait dans le chariot. Sa sœur dormait à côté de lui, sur une autre banquette. *Tu m’as retrouvé*. Elle avait l’air agité. Il approcha sa main de son front et sentit sa fièvre. *Bats-toi petite sœur, ce n’est pas cette mesquine petite brûlure qui va t’arrêter…* Dans son sommeil, Ysaël marmonna et son corps sembla se calmer. L’air était un peu étouffant et chargé en humidité. Elvan décida de rejoindre le conducteur qu’il apercevait à l’avant du chariot.

- Je peux m’asseoir ? Le soldat sursauta avant de balbutier sa réponse.

- Vous, vous ne devriez pas vous lever. Le soigneur a dit que vous deviez vous reposer. Il a dit que… Faites attention, je vais vous aider. Le krillien tendit sa main rapidement pour aider Elvan à enjamber le siège.

- Merci, mais ça ira. Je suis un peu fatigué mais j’ai besoin de sentir l’air sur mon visage. Je suis resté un peu trop longtemps dans les vaps. Le sourire d’Elvan désarma complètement le conducteur qui le regarda s’asseoir à côté de lui médusé. Elvan n’y prêta pas attention.

- Où sommes-nous ?

- Quelque part au sud du plateau de Duh-Bek. En fait nous descendons des hauts plateaux.

- Je suis désolé, je ne me suis même pas présenté. Je m’appelle Elvan et vous ?

- Yrun-M’Saal hoplite hospitalier.

- Une légion ! C’est ça ? La surprise d’Elvan n’était pas feinte. Une légère pluie fine commençait à tomber mais aucune fraîcheur ne l’accompagnait.

- La 20ème…

Elvan regardait autour de lui et aperçut alors les autres soldats qui marchaient en colonne à côté, derrière et devant. Les files de cavaliers et les chariots qui composaient un long et sinueux serpent. *Nous avons quitté une caravane pour une autre finalement*. Les derniers événements ressurgirent brutalement et la joie d’être vivant fut chassée comme on écarte un voile de tromperie. Les belikéens… *Que leur est-il arrivé ? Par Eù, tout est si vague*.

- Ça fait combien de temps que je suis là ?

- Une escouade d’éclaireurs vous a ramenés, vous et vos amis ce matin tôt.

- Mes amis ?….

- Une jeune femme…

- Ma sœur.

- Et un autre jeune humain comme vous.

- Comment était-il ? Est-ce qu’il va bien ? Où est-il ?

- Doucement jeune homme. Du peu que je m’en souvienne, il était un peu plus grand que vous, les cheveux bruns et longs. Ah oui ! Son regard était impressionnant.

- Leysseen. *Il est vivant. Ils sont venus me sauver*. Elvan fut submergé par une vague de gratitude. Il se retourna pour regarder à l’intérieur du chariot. Sur la banquette, Ysaël dormait toujours.

- Il doit être avec les éclaireurs qui vous ont trouvés. Le krillien se mordit les lèvres et hésita. Ils ont ramené deux prisonniers aussi.

- Où sont-ils?

C’était la question de trop. Yrun fonça les sourcils et reporta son attention sur les San-d’Rej qui tiraient son chariot.

- Je ne sais pas. Vous aurez sans doute toutes vos réponses quand le soigneur reviendra. Après un silence embarrassé il ajouta :

- Comment faites-vous ?

- Quoi ?

- Pour vous déplacer aussi facilement, je veux dire avec votre pansement sur les yeux ?

Machinalement Elvan porta sa main vers ses yeux. Il sentit le pansement et le bandeau qui lui enserrait la tête mais il vit sa main, ses doigts. Le choc fut un peu brutal et la surprise due se voir car Yrun intervint.

- Excusez-moi, vous allez bien ? Elvan vit la main du krillien se poser sur son poignet et pourtant il n’aurait pas dû la voir. *Que m’arrive-t-il ? Je croyais que… Que se passe-t-il ?*

- Votre soigneur, quand revient-il ?

- Il ne devrait pas tarder, nous n’avons pas beaucoup de malades, Eù nous protège tous.

L’invraisemblable révélation, sans doute la fatigue aussi le firent vaciller. Sa vue ou ce qui s’y apparentait se brouilla, il sentait l’eau de la pluie s’insinuer sous ses vêtements et imbiber son pansement. Le noir s’installa et Il s’évanouit au moment où le soigneur arrivait, juste à temps pour l’empêcher de tomber du chariot.

…

Il était tard quand Leneckaar pénétra dans la tente de son légat. Mais la légion avait avalé des kilomètres et ils avaient ordonné les bivouacs tard, peu après que la pluie se soit mise à tomber. Elle n’était pas rare en cette saison. En fait, elle allait être leur compagnon de bivouac pendant plusieurs mois. La saison chaude était remplacée par celle des pluies dans cette partie du royaume alors qu’au nord, à près de quatre mille kilomètres de là, l’automne approchait.

- Force et Honneur !

- Force et honneur Leneckaar. Entrez, ne restez pas sous cette satanée pluie.

- Tout est en ordre légat. Les bivouacs sont répartis sur un peu moins de quatre kilomètres et la remise en marche de la légion devrait se faire rapidement. Les pluies sont un peu en avance mais ne devraient pas trop nous gêner. Du moins tant que nous serons à cette latitude.

- Je sais. Il va falloir franchir le Tremlor avant les crues. Nous procéderons comme aujourd’hui pour les quinze jours qui viennent et les suivant si nous n’avons pas franchi le fleuve d’ici là. Assurez-vous de bien faire comprendre l’importance de ne pas traîner aux artilleurs notamment. Conservez toujours une ou deux phalanges près d’eux pour les aider en cas de nécessité.

- Puis-je m’appuyer sur le corps étranger le cas échéant ? Ils sont robustes et la plupart d’entre eux sont des sethiens habitués à des conditions difficiles. Ils ne fléchiront pas.

- Faites comme il vous semblera bon. J’ai des nouvelles du royaume et elles ne sont pas bonnes. Deux autres de nos légats sont morts. Leneckaar ne cacha pas sa surprise, Barens enchaîna. Faites circuler une note auprès des officiers pour éviter que de fausses informations soient colportées.

- Puis-je vous demander de qui il s’agit. La voix du second était sourde et trahissait une émotion non feinte.

- Erin Lencker et Anton Servient. Vous connaissiez bien Lencker je crois.

- J’ai servi sous ses ordres alors qu’il était second. Un homme bien.

- Et un bon soldat. Expérimenté et fiable.

- Vous pensez toujours aux darshiens.

- En effet, il n’y a plus de coïncidence selon moi.

- Je vais doubler la garde autour de votre bivouac et j’affecterai une escouade d’éclaireurs en unité rapprochée.

- Vous ne ferez rien de tout ça. Il est inutile de laisser croire à nos ennemis que nous avons peur.

- Mais légat… Barens le coupa net du regard et de la main.

- Et encore moins nos hommes. Vous voulez qu’ils pensent que leur commandant se terre comme un couard derrière un rideau de fumée ? Hors de question.

- Laissez-moi au moins affecter les éclaireurs. C’est plus discret, aussi bien pour la légion que pour nos ennemis.

- Accordé. Au fait, je n’ai pas vu le lieutenant Decker ce matin. Vous veillerez à ce qu’il soit sanctionné pour son manquement. Barens dû voir le plissement aux commissures des lèvres de son second. À moins que vous ayez préféré annuler mon ordre…

Leneckaar entendit le reproche à peine dissimulé dans la formule. Le légat n’aimait pas que son second protège les hommes inutilement mais, il pouvait entendre toute explication justifiée et pertinente. Barens attendait, le regard d’acier planté sur son second.

- En effet, j’ai pensé qu’il valait mieux que je vous fasse ce rapport sur la base du sien et de mes propres observations.

- Et quelles sont-elles, ces observations ? Devons-nous nous inquiéter de ces belikéens ?

- Il semblerait, qu’il s’agisse d’une affaire de famille. Les belbukéens n’étaient là que pour le jeune Jidaï-atah qu’ils auraient enlevé alors qu’il patrouillait avec un sethien. Ils disent venir d’une caravane qui remonterait vers Mios. Les deux autres sont sa sœur et un ami. Ils suivaient les belbukéens pour délivrer leur ami. Notre escouade est tombée sur le campement alors que les jeunes s’étaient lancés dans une tentative de sauvetage désespérée.

- Vous croyez en cette aventure rocambolesque ?

- Ils ont l’air sincère. Le Jidaï-atah était drogué depuis plusieurs jours d’après le soigneur, sans doute pour le maintenir dans un état de somnolence et l’empêcher d’user de sa magie. Il a été visiblement torturé et il est désormais aveugle. D’après Decker, les deux autres sont habitués sinon entraînés à combattre, même s’ils manquent d’expérience concrète en matière de mêlée.

- Qu’est-ce qui vous chagrine ? Je vous connais suffisamment pour savoir quand quelque chose vous dérange. Alors, dites-moi.

- Je n’arrive pas à comprendre le but de tout ça.

- Le but des belikéens vous voulez dire.

- Je n’arrive pas à comprendre ce qu’un initié du culte pourpre escorté par une douzaine de soldats est venu faire ici. Si loin de chez eux, pour un simple Jidaï-atah sorti d’on ne sait où !

- C’est parce que vous partez du postulat qu’il s’agit d’un simple Jidaï-atah. Demandez-vous pourquoi est-il si important ? Je connais assez les sorciers rouges pour savoir qu’ils n’agissent jamais à la légère. S’ils ont pris le risque de venir chez nous pour le chercher, c’est que ce jeune homme est plus important qu’il n’y paraît. Que savons-nous des intentions de nos trois invités ?

- Le Jidaï-atah était encore endormi, je n’ai pu l’interroger. La jeune femme et son ami ont tous les deux émis le souhait de s’engager.

- Tiens donc. Et qu’en pensez-vous ?

- Ce sont de bons guerriers. Ils peuvent faire de bonnes recrues pour le corps étranger mais je trouve ça trop facile.

Barens éclata de rire et devant l’air surpris de son second il enchaîna :

- Leneckaar vous êtes trop pragmatique. Si ce sont des ennemis autant les avoir près de nous pour mieux les avoir à l’œil. S’ils sont sincères, vous l’avez dit vous-même, ils feront d’excellentes recrues. J’espère simplement que le Jidaï-atah aussi voudra s’engager. Donnez-leur leurs affectations. Pas dans le corps étranger, séparez-les ! Allez.

- Force et honneur légat. Leneckaar sortit sous la pluie battante, et décida d’aller dormir. *Après tout, ils auraient bien assez tôt leurs affectations*.

# 11 Doutes

~ ACCEPTATION ~

« Annwfn doit être préparée à accepter, sur l’univers et sur la place qu’elle-même occupe dans le tourbillon du temps, des idées dont le plus simple énoncé est paralysant. »

Extrait du Livre du dormeur éveillé de Vloar-Ceft (Maamù II.1.7)

Ashton Buxley était quelqu’un de rigoureux. C’est en tout cas ce qu’il espérait de lui-même et de la manière de conduire ses enquêtes. Il lui arrivait de douter, mais il considérait ce doute comme salutaire et de bon aloi. Douter, disait-il, c’est ne pas se borner aux évidences, garder un esprit alerte et prompt aux ajustements. Aujourd’hui, était un jour en proie aux ajustements. Depuis le début de cette enquête il n’avait fait que refuser l’évidence et cela lui avait coûté la mort de quatre légats prestigieux et une perte de temps considérable. Il avait laissé Sever dans le Rojharn lors de la découverte du cadavre tuméfié d’Erin Lencker, légat de la 2ème légion. Ce dernier semblait avoir fait une mauvaise chute, lui et son faucheur gisaient au fond d’un ravin, une cinquantaine de mètres en contrebas d’un sentier de berger. *Que faisait-il à près de trois kilomètres de la route suivie par sa légion ? Pourquoi était-il seul ?* L’évidence était l’accident bête, mais le guetteur en avait déjà trop vu pour tomber dans un piège aussi grossier. Il avait dû tout de même défendre sa théorie devant le second et le gouverneur de province qui refusaient d’y voir une attaque ciblée, programmée, orchestrée des stratèges du royaume. *L’ignorance est mère de la bêtise*. L’utilisation de la magie n’avait pas révélé grand-chose mais il avait à nouveau entendu ce son étrange. S’il n’y avait pas déjà été confronté, le sort lui aurait échappé mais il avait réussi cette fois à relâcher sa tension progressivement. *Comme pour le premier légat*. Ce qui pourtant avait troublé Ashton à ce moment de l’enquête était qu’il n’y avait aucune trace, aucun témoignage faisant mention d’une femme, ni même d’une cavalière. *Le doute…* Il avait perdu une demi-journée à reprendre ses notes pour voir ce qui lui avait échappé et qui il n’avait pas interrogé. En vain. Heureusement, que la ténacité était un autre de ses atouts. Après un rapport houleux au commandeur Eberin, celui-ci lui avait accordé de suivre son instinct plutôt que des indices, puisqu’il n’en avait aucun. Il avait même obtenu de son supérieur le droit de connaître le dispositif militaire et les futurs déplacements des légions.

Le guetteur avait donc suivi son instinct. Et celui-ci l’avait guidé jusqu’à la 7ème légion dans le dispositif centre, au cœur du Valachor. Si sa théorie était bonne et que la route suivie par la cavalière était bien le sud, la prochaine étape pourrait bien être la 7ème. Il avait vu le légat, lui avait fait part de ses craintes et aussi de ses doutes. Sa théorie comportait certes des lacunes mais elle reposait sur des éléments troublants. Anton Servient, légat en poste, s’était montré courtois et même réceptif. La garde fut renforcée autour de sa tente. Cela ne servit à rien mais cela fut fait. Le soir de la mort de Servient, Ashton était dans la tente du légat et il n’avait rien pu faire. Il y avait eu ce murmure dans son dos et tous ses membres s’étaient retrouvés paralysés. Dès qu’il l’avait entendu, il l’avait reconnu. La peur s’était imposée à lui, inondant son dos de sueur. L’ombre était passé devant lui silencieusement. Féline, il regardait impuissant avançait la mort dans le dos du légat qui continuait à plaisanter en remplissant leurs verres d’un délicieux vin cuit du Valachor. Elle enlaça la nuque et la tête du légat qui résista quelques instants avant que ses vertèbres ne lâchent dans un craquement sinistre. La marionnette désarticulée s’effondra ridiculement sur le sol dans le silence de la nuit. L’assassin se retourna et il fut happé par son regard. Les grands yeux verts remplis de larmes fixèrent dans un instant d’éternité le gris acier terrorisé du guetteur immobile et frustré. Puis elle repassa dans son dos et il crut que son heure était arrivée. Il confia son âme à Eù et attendit une délivrance qui n’arriva jamais. *Quatre !* Ce soir-là fut le pire moment de sa carrière et sans doute de sa vie. Quand ses membres acceptèrent enfin de réagir à ses ordres, elle était déjà loin. La colère, la honte et la frustration se mêlaient et obscurcissaient son jugement. Néanmoins, il réussit à lancer un sort de pistage qui orienta sa poursuite vers le sud. *Jusqu’où ira-t-elle ?*

Il n’avait pas traîné et s’était lancé sur ses traces avant le lever du jour. Il savait que le temps jouait contre lui, qu’il ne pourrait maintenir son sort indéfiniment. C’était il y a plus de quinze jours et elle avait disparu à nouveau. Seul réconfort, les légions avaient changé le dispositif pour réagir aux incursions kotiennes plus au sud. Elle aurait dû trouver la 20ème mais Barens avait déjà conduit sa légion par les hauts plateaux à l’ouest puis vers le sud et le Tremlor. Ashton avait également appris que la 9ème remontait du front pour se refaire une santé et purger des éléments séditieux qui nuisaient à ses opérations. C’est elle qu’il attendait. Il devait absolument discuter avec le légat Ysildor Tarum.

…

Depuis quatre jours, Lauranna suivait les troupes de la légion en déplacement. Elle avait hésité à poursuivre vers le sud mais elle se savait traquée. Elle changea brutalement de direction et obliqua vers l’ouest pour monter sur les hauts plateaux vers Duh-Bek. Chaque assassinat avait été de plus en plus pénible. Non que tuer lui fût difficile, mais un assassinat n’est pas un combat loyal. Ces hommes n’avaient eu aucune chance et il fallait qu’il en soit ainsi. Le plan de Kineen était clair et ses ordres aussi. Cinq ou six légats devaient mourir. Peu importe qui. Peu importe où. Mais tous avant l’équinoxe. Ces derniers jours à débusquer la légion sortie du dispositif initial du royaume et à la suivre pour comprendre son fonctionnement, trouver la faille chez son commandant, avaient été longs et remplis de questions. *Tu fatigues…* Elle n’aimait pas remettre en question les ordres. Encore un vieux reste du centre. Mais, le Morganat avait bien travaillé et l’avait bien formée. Et les questions, elle ne pouvait s’empêcher de s’en poser, d’évaluer, de calculer les risques, les avantages et les inconvénients de tel ou tel acte dans le fragile équilibre du jeu politique. *Quelque chose cloche. Mais, quoi ?* Elle chassa ses doutes et se concentra sur les informations qu’elle avait recueillies.

La légion semblait se diriger plein sud. Initialement elle aurait dû être en campagne mobile. Le bivouac du légat était difficile à prévoir. Il ne s’arrêtait jamais deux fois dans le même type d’endroit. Un coup une auberge, l’autre un hameau de paysans, puis un bosquet d’arbres, bref ! *Une anguille*. Elle n’arrivait pas non plus à suivre ses déplacements, car trop de soldats gravitaient autour de lui et les déplacements de ces cohortes brouillaient sa lecture des déplacements. Elle avait opté pour une poursuite à distance en attendant une opportunité. *Patience…* Et en se disant cela, elle prit une autre décision. Ce serait le dernier.

Elle noua ses cheveux en un chignon haut tout en laissant son faucheur avancer calmement dans les hautes herbes. La chaleur était étouffante et la moiteur collait les vêtements à la peau autant que les pluies nocturnes. Elle n’était pas habituée à ces températures et avait l’impression de ne jamais vraiment sécher. Le nord de Panshaw lui était plus agréable car plus proche de ce qu’elle avait connu à Darsh. Les glaces et les neiges éternelles lui manquaient. Une fois, elle avait été séduite par une région en dehors de son pays natal. Elle venait de franchir les montagnes qui séparent Darsh du royaume du milieu par les cols bas qui surplombaient Erin-Nuatha, la mer intérieure. En s’enfonçant dans ce nouveau royaume elle fut troublée par la douceur océane et la beauté brute de cette côte découpée de falaises et de plages de galets. Puis elle avait aperçu les remparts noirs de Flami. Le port panshien était solidement ancré dans le paysage. Il était bordé de bois de résineux au nord et à l’est qui moutonnaient sur des landes d’herbes rases et de buissons aux couleurs bleues. Les lignes architecturales coulaient en direction de la mer. On aurait dit un gantelet de pierre accroché au voile gris-bleu de l’océan. Tout lui plaisait dans ce paysage, sa beauté, sa rudesse et jusqu’à la marque des hommes. Je ferai tout pour sauver cette terre si c’était la mienne. En repensant à Flami, elle comprit profondément pourquoi Darsh ne l’emportait jamais. *Cette terre n’est pas la tienne Baron ! Ce ne sont pas les légions qui t’arrêteront mais les hommes du milieu. Jamais je n’aurais cru dire ça un jour*. Elle revint à elle quand elle perçut un mouvement sur sa gauche. En un instant, elle avait mis pied à terre et tirait son faucheur derrière un petit bosquet d’arbres. Les deux cavaliers avançaient lentement, l’un sur sa monture et l’autre à pied tirant la bride de son faucheur. Les deux soldats étaient silencieux et s’il n’y avait eu le bruit des faucheurs renâclant, elle avait bien failli se faire surprendre. *Des éclaireurs*. Lauranna comprit très vite qu’ils allaient la repérer et qu’elle ne leur échapperait pas. Si elle tentait de fuir elle risquait de leur mettre la puce à l’oreille. Aussi, décida-t-elle de rester là et d’attendre. Ce ne fut pas long.

L’éclaireur à pied fit un signe à l’autre qui descendit et dégaina son épée large. L’acier de Pasdlin brilla un instant fugace et l’éclaireur avança laissant son faucheur sur place. Les deux soldats contournèrent chacun par un côté le bosquet où se tenait Lauranna. Le plus jeune avait une barbe naissante et hésitante. Il flottait dans son surcot mais sa prise de l’arme prouvait qu’il savait s’en servir. Le second, un krillien, était nettement plus âgé et nettement plus expérimenté. Même en avançant sa garde était presque parfaite. Le pas était leste malgré un léger embonpoint. Le tableau était bucolique et ils restèrent un bref instant surpris. Un San-d’Rej gris perle broutait paisiblement un buisson épineux. Non loin de lui, à ses pieds, une belle jeune femme aux cheveux d’or en cuir de voyage était assise en tailleur et se passait un linge humide sur la nuque. Elle n’avait pas entendu les éclaireurs approcher. Il y avait une épée longue posée dans son fourreau à côté d’elle. Elle leva ses mains et d’un geste lent elle défit son chignon pour laisser tomber en cascade sa chevelure soyeuse. Melior s’arrêta net. Il vit son jeune compagnon subjugué mais les phrases du lieutenant lui revenaient maintenant en mémoire. *Cavalière… Blonde… Extrêmement dangereuse… Arrêtez-la à tout prix*. Il voulut faire un signe à Levon qui déjà baissait sa garde mais il n’en eut pas le temps. En un éclair, la lame était sortie du fourreau et la jeune femme avait roulé vers le jeune homme stupéfait qui ne comprit que trop tard ce qui se passait. L’épée entra d’une vrille du poignet juste au-dessus de l’aine. En ressortant l’artère fémorale cracha la vie écarlate du jeune soldat. Les herbes hautes rougeoyaient déjà quand Melior cria le prénom de son ami en se jetant sur la meurtrière. Lauranna esquiva sans peine la première attaque mais elle dut reculer quand la lame experte revint en pointe. La contre-attaque vint donc trop tard et les deux adversaires entamèrent leur danse d’observation. Melior comprit rapidement, qu’il ne s’était pas trompé et surtout qu’il ne servait à rien de parler. Il ne pourrait jamais la ramener vivante au bivouac. Le ballet s’engagea, vif et mortel. Lauranna était habituée à vaincre rapidement mais le krillien était coriace. La chaleur et le rationnement commençaient à peser sur ses gestes qui perdaient en vitesse au fur et à mesure que le combat s’éternisait inutilement. Elle rugit et l’ordre frappa violemment l’esprit de Melior :

- ARME BASSE !

La voix était tonitruante et la douleur lui vrilla le cerveau. Ses oreilles bourdonnèrent. Aussi sûr que la douleur cesserait lorsqu’il abaisserait son bras, Melior sut qu’il signait son arrêt de mort. Lauranna se fendit et planta sa lame dans la gorge du krillien. Melior sentit sa vie s’envoler avec la maigre satisfaction d’avoir résisté. Lauranna hoqueta et retira la pointe de l’épée fichée dans son épaule. La douleur cuisante la fit crier. Son adversaire s’effondra sur le sol. Lauranna posa, malgré elle, un genou à terre. Elle resta plusieurs minutes immobiles, seule avec ses morts et sa douleur. L’évidence était là, cruelle et se riant d’elle. *Tu aurais dû le tuer. Il était immobile, paralysé par l’Inaï-mu’waad et tu l’as épargné*. Le guetteur avait transmis son signalement à toutes les légions et elle ne pourrait plus approcher à visage découvert. Elle balaya son envie de s’étendre là et de dormir pour oublier. Oublier sa mission, ses devoirs, sa fatigue et ses peurs. Peur des hommes, peur de paraître faible, de fléchir, d’avouer ses peurs… En s’appuyant sur son épée, elle se redressa. Le temps lui était compté. Tôt ou tard, d’autres éclaireurs viendraient. Ils découvriraient les cadavres de leurs compagnons et toute la légion serait en alerte. Elle devait être loin à ce moment-là. *Où me chercheront-ils le plus ?* Sa décision prise elle monta sur son faucheur et parti au galop plein sud. Elle devait avoir traversé les lignes ennemies demain soir.

…

Le relais était envahi de soldats, de faucheurs et de chariots. Ashton Buxley pénétra dans la salle principale par une vieille porte basse encadrée de deux gardes à la mine farouche. Il laissa le temps à ses yeux pour s’accoutumer à la faible luminosité. L’air était frais mais sentait la vinasse et la sueur. Valicante n’était qu’à deux kilomètres mais les légions ne pouvant entrer armées dans la cité, le légat avait préféré cette rencontre sur un terrain qu’il maîtrisait. Ysildor Tarum était ce qu’on a coutume d’appeler une force de la nature et un bon vivant. Traits compatibles mais n’allant pas nécessairement de pair. Le guetteur s’approcha de la table où Tarum finissait une pinte en relisant des rapports de ses éclaireurs et d’autres documents d’importance variable. Celui-ci leva son nez de la paperasse et son visage se fendit d’un large sourire à la vue d’Ashton.

- Ash ! Comment vas-tu gamin ?

- Comme on peut aller en de pareilles circonstances mon oncle.

Les deux hommes s’embrassèrent et Ysildor invita Ashton à s’asseoir face à lui.

- Oui, j’ai su pour Lencker et Servient. C’est moche.

*Le vieux a toujours eu tendance à minimiser. Ça n’allait pas changer aujourd’hui.*

- C’est grave en effet. C’est de ça que je suis venu te parler. Ysildor se carra dans sa chaise et opina du chef. J’ai besoin que tu m’aides à faire un choix délicat. Il en va sans doute de la vie d’un autre de nos légats.

- Que veux-tu savoir ? En quoi puis-je t’aider ? Le vieux légat avait abandonné son air jovial et il écarta ses papiers avant de s’accouder face au guetteur. Ashton lui fit un récit détaillé des derniers événements depuis son départ de Kassinn. Il ne lui mentit sur rien, n’omit aucun détail. Le récit sombre de la nuit où Servient trouva la mort dans sa tente fit frissonner le légat pourtant aguerri. Le guetteur était arrivé à un point de non-retour. Il savait que l’assassin était quelque part au sud, et qu’elle tuerait encore. Il avait transmis sa description à toutes les légions grâce aux maîtres auréens et elle aurait certainement beaucoup plus de mal à approcher les légats. Mais, lui seul avait une idée assez précise de ses capacités, de son efficacité et de sa détermination. Il avait vu son regard et elle l’avait laissé vivre. Elle l’avait épargné pour qu’il témoigne de sa force et de sa volonté.

- Elle ne brise que ceux qu’elle a choisis ou qui s’opposent à elle. Elle aurait pu me tuer…

- Ça a dû être épouvantable… Je... suis désolé pour toi. Ne crois-tu pas qu’elle ait pu avoir un instant de faiblesse ? Le monstre que tu décris me paraît bien inhumain. Ashton voulut répliquer mais le vieil oncle ne lui en laissa pas le temps. Comprends-moi bien. Toutes ces années à combattre nos ennemis m’ont au moins appris une chose. Il n’y a pas de monstre. Il n’y a pas de mal incarné. Le mal n’a pas de visage. C’est ton père, ton voisin, le vieil homme qui traverse la rue, ou la jeune femme qui sourit à la fenêtre. Le mal vient manger à ta table et tu lui sers à boire, tu lui confies tes enfants. Souviens-toi que nos ennemis fondamentaux eux-mêmes ignorent qui sont nos ennemis fondamentaux.

- Je ne te suis pas…

- Aussi féroce soit-elle, elle doit avoir ses failles. Elle n’est invincible que si tu le crois. Elle est humaine comme nous tous. Que veux-tu savoir ? Ashton hésita un bref instant avant de répondre.

- Elle va vers le sud. Elle semblait connaître parfaitement le moindre déplacement de nos légions.

- Tu penses qu’elle a connaissance du dispositif ?

- Je ne serai pas surpris que nos ennemis aussi aient des espions. Oui, elle a connaissance du dispositif. Mais celui-ci a changé. La preuve puisque nous sommes ici pour en parler.

- Tu as raison. Tu penses qu’elle cherche quelqu’un en particulier ?

- Non, mais elle doit chercher les légions. J’ai perdu sa trace un peu avant Valicante. Mais, elle aurait dû tomber sur la 20ème un peu avant ou autour de Duh-Bek. Or, Barens et toi avaient changé le plan.

- Tu sais où est la 20ème? Si tu pars maintenant tu auras franchi les fleuves avant eux et tu pourras intercepter la légion aux gués du Tremlor.

- Sauf qu’elle ne cherche peut-être pas la 20ème spécifiquement.

- Cette fois c’est moi qui suis perdu.

- La 5ème est du côté de Tremel je crois.

- En effet, Vinckharm continue à chasser du kotien par là-bas.

- Si tu devais choisir entre la 5ème et la 20ème qui privilégierais-tu ?

- Je vois. Tarum s’enfonça dans sa chaise et croisa les bras. Un long silence suivit et Ashton attendait les yeux rivés dans ceux de son oncle. Le légat fit une moue sonore et calmement il s’approcha de son neveu.

- Si j’étais elle, je foncerai sur Barens. C’est de loin le meilleur d’entre nous. Mais, elle n’est pas moi et même si elle a pris cette décision, atteindre un légat d’une légion en déplacement et à mon avis très compliqué. Et Barens est particulièrement imprévisible sur ses mouvements. Maintenant, si j’étais toi, j’irai à Tremel et je rejoindrai la 5ème.

- Pourquoi ? Tu viens de dire…

- Parce que Barens rejoint la 5ème. Le visage d’Ashton s’éclaira.

- Je crois que je vais prendre un verre moi aussi mon oncle

…

Leysseen retrouva Ysaël en début de soirée. La journée de marche avait été écourtée par une pluie précoce et abondante. Decker avait autorisé le jeune homme à retrouver la cohorte des Janis-h’aer où avait été affectée son amante. Depuis qu’ils avaient signé leur engagement, les deux jeunes gens n’avaient pu se voir que deux fois. La légion et sa discipline ne leur laissaient pas beaucoup de loisir. Ils devaient avoir franchi le Tremlor d’ici une douzaine de jours tout au plus. Les journées passaient vite et les nuits étaient courtes. Le tout rythmé par les pluies nocturnes et les chaleurs étouffantes de la journée. Leysseen ne se plaignait pas. Il avait trouvé un but, un sens à sa vie. Decker et ses hommes l’avaient accueilli comme un frère. Il sentait bien cependant, qu’ils le traitaient un peu comme le petit dernier de la famille. Celui qu’on chahute ou qu’on taquine mais qu’on protège encore un peu de la triste réalité. Leysseen écoutait et parlait peu. Ça lui convenait. Il avait même cru comprendre que cette attitude était appréciée. Malgré son entraînement précis et efficace pendant sa jeunesse, il était persuadé d’être encore bien loin d’être prêt pour les combats que livrait la légion. Il lui fallait tout acquérir au plus vite. Decker avait été très clair sur le sujet, la légion descendait vers une zone de combat. En attendant, il devait apprendre la hiérarchie, la respecter, comprendre ou ne pas comprendre les ordres mais quoi qu’il en soit y obéir. Tout avait un sens, et Decker et ses hommes ne manquaient jamais de le donner, mais il fallait faire avant de demander pourquoi. Faire avant de penser que c’était impossible, inutile ou incompréhensible. Le sens se révélait souvent de lui-même. Suivre les ordres, respecter les procédures établies par des siècles de guerre n’avait qu’un seul objectif : Survire et faire survivre. Leysseen avait compris qu’il fallait éprouver jusqu’à l’épuisement ces obligations en temps de paix, pour qu’elles deviennent réflexes et résistent au stress et à la panique de la mêlée. À une toute autre échelle, la légion lui rappelait l’ordre immuable de la caravane sethienne. Répéter, toujours refaire les mêmes gestes, invariablement parce que c’était ce qui est attendu, ce qui est nécessaire, vital. Il y a deux jours il avait pu sentir de près l’impérieuse nécessité de respecter les procédures. Il patrouillait avec Decker et un autre éclaireur quand ils étaient tombés sur une macabre découverte. Deux des leurs avaient été tués et leurs corps abandonnés aux crochus. Ils avaient retrouvé les faucheurs un peu plus loin. Rien ne leur avait été pris mis à part la vie. Si les patrouilles n’avaient pas pour consigne de se recouper, ils auraient sans doute mis plus de temps à découvrir le sort de leurs infortunés camarades. L’alerte fut immédiatement donnée. Le ou les coupables ne devaient pas être bien loin. En fin de journée, un cavalier avait été aperçu plus au sud filant à brides abattues. Il avait été impossible de le retrouver, mais des rumeurs commençaient à circuler parmi les éclaireurs sur l’identité de ce cavalier… Ou plutôt cavalière. Decker avait alors révélé à son escouade qu’ils avaient été affectés à la surveillance rapprochée du légat. Depuis ils patrouillaient tous à trois.

Quand il arriva en vue du bivouac il fut frappé par l’ambiance qui y régnait. Il entendait les rires des femmes de la cohorte et les discussions avaient l’air d’être enlevées. Les Janis-h’aer étaient composées uniquement de femmes, humaines ou krilliennes peu importait. Leysseen et Ysaël avaient été surpris d’apprendre l’existence d’une telle cohorte au sein de la légion. Ils avaient aperçu de nombreuses femmes réparties dans les différents corps et ils savaient que Panshaw ne faisaient aucune discrimination de ce côté. Les femmes bénéficiaient même de certains privilèges dans la société panshienne. La légion n’accordait cependant aucun privilège ni aux uns, ni aux autres. Des passe-droits au sein de l’armée auraient inévitablement créé des tensions et des frustrations néfastes. Il la vit au milieu d’un groupe de quatre autres femmes. Elle semblait leur racontait une histoire ou une anecdote et ses camarades autour d’elle étaient hilares. Elle rayonnait. Il ne l’avait pas vu comme ça depuis… *Trop longtemps*. Ses cheveux retenus en arrière en une longue tresse serrée faisaient ressortir sa peau hâlée par le soleil sethien. Ses taches de rousseur lui conservaient un air mutin, presque enfantin. Elle captivait son auditoire avec le récit de leur assaut du camp belikéen. En comprenant de quoi il retournait, Leysseen se renfrogna. *Comment peut-elle pavaner avec ça ?* Mais, en s’approchant, il comprit qu’elle ponctuait son discours d’autodérision. Ce qui avait été un épisode douloureux où leur vie était en jeu, se transformait en une pantomime risible, un fiasco mémorable dont elle était l’héroïne bien maladroite. À la fin, elle aperçut Leysseen qui la regardait l’air hilare. Elle s’arrêta, lui adressa un petit sourire faussement gêné. Il haussa les épaules, consterné et lui sourit à son tour.

- On va vous laisser. La jeune femme qui venait de parler avait posé sa main sur l’épaule d’Ysaël. D’un signe de la tête elle entraîna ses camarades plus loin dans le bivouac. Ysaël s’approcha et posa ses lèvres sur celle de son amant.

- Tu as été long. Tu as traîné en route ?

- J’ai croisé des amazones qui cherchaient leur chemin. J’ai dû les accompagner.

- Toujours aussi serviable. Elle coula ses bras autour de son cou et l’embrassa langoureusement. Ils restèrent ainsi quelques minutes, lovés, enlacés, serrés l’un contre l’autre. Le monde aurait pu s’arrêter. Elle mit fin la première à cet instant, doucement, en se détachant lentement des bras de Leysseen.

- Toujours décidé à aller le voir ?

- Toujours. Comment va-t-il ?

- Je ne l’ai pas vu de la journée. Aux dernières nouvelles il est toujours dans le chariot hospitalier. Le soigneur pense qu’il subit le contrecoup de son enlèvement et la découverte de sa cécité. Je pense qu’il nous en veut aussi.

- De quoi ? De lui avoir sauvé la vie ?

- Non, c’est plus compliqué. Il ne peut pas nous en vouloir de ça, ni du reste d’ailleurs et je crois qu’il s’en rend compte. C’est plutôt la frustration de n’avoir rien sur quoi reporter sa colère qui le rend aigre. De toute façon nous n’avons pas pu discuter tous ensemble depuis notre arrivée dans la 20ème. C’est nécessaire.

Pendant qu’ils discutaient, ils avaient repris leur monture respective et se dirigeaient à travers la savane vers d’autres lumières un peu plus loin et en contrebas. Après un long silence, ils approchaient du bivouac des hospitaliers et d’une cohorte de logistique. Ysaël ajouta en mettant pied à terre :

- Laisse-lui un peu de temps.

Le visage de Leysseen se durcit mais il acquiesça. Elvan était assis à l’arrière du chariot, les jambes pendantes et le regard en l’air. On aurait dit qu’il contemplait les étoiles. Il baissa les yeux et tourna son visage vers ses amis. Leysseen fut troublé par ce regard. Dans la pénombre naissante et avec la pluie on ne discernait pas ses yeux. Il ne portait plus de pansement, contre l’avis du soigneur. Leysseen savait ses yeux perdus mais il les fixait comme s’il les voyait s’avancer vers lui. L’eau coulait sur son visage gris. Il avait l’air pitoyable. Un reflet brilla un instant dans ses iris blanchis accentuant son aspect lugubre. Leysseen frissonna. *Foutue pluie*.

- Je t’entends t’apitoyer sur mon sort depuis l’autre bout du bivouac. Ai-je l’air si misérable ?

- Tu as l’air… Fatigué. Répondit-il simplement.

- Tu as une mine épouvantable. Renchérit Ysaël. Il y eut une fraction de silence et les trois jeunes éclatèrent d’un rire libérateur qui se répercuta dans le campement. Les mines grises et trempées qui s’affairaient cillèrent et certaines même, sourirent.

- Je suis content de vous voir. Comment se passe votre intégration ?

Elvan venait de crever un abcès qui rongeait le cœur de Leysseen depuis plus de cinq jours. Lorsqu’il avait pris, seul, la décision de profiter de l’opportunité qu’offrait la légion. C’est Elvan qui avait poussé le groupe à partir pour Panshaw, mais ils étaient tous d’accord. Même si le jeune homme avait été un peu le meneur du groupe jusqu’ici, ils avaient toujours partagé leurs opinions et pris des décisions ensemble. Sauf cette fois. Ysaël s’assit à côté de son frère et elle l’embrassa sur sa joue humide. C’est alors qu’elle les vit. Ses yeux n’étaient plus que deux taches grises. On distinguait à peine ses iris. Les paupières et le tour des yeux étaient encore légèrement gonflés et rougis par les brûlures. Elle ne put réprimer un hoquet de surprise.

- Ne t’inquiète pas, je n’ai pratiquement plus mal. Une gêne tout au plus.

- Les salauds, ils ne t’ont pas raté. Pourquoi ?….

- Ce ne sont pas les belikéens qui m’ont fait ça. Du moins, pas directement. Elvan pouvait sentir la surprise se lire sur le visage et les regards de ses deux amis. Il enchaîna. J’ai été drogué. C’est une espèce de puissant anesthésiant. Je pense qu’ils ne voulaient pas prendre le risque de me voir utiliser mes pouvoirs. Mais, en me coupant de mon corps ils ont privé mes yeux d’un cerveau pour commander les paupières. C’est le regard fixe vers le ciel qui a eu raison de mes yeux déjà fatigués par la lumière de Krill dans le désert.

Leysseen se souvint alors des soirées où Elvan devait appliquer une huile poisseuse à l’odeur forte et entêtante sur les paupières et le tour des yeux pour calmer les douleurs dues au soleil. Lui et Ysaël n’avaient pas eu trop de mal à habituer leurs yeux à la luminosité naturelle de la surface. Elvan en avait souffert dès les premiers jours. Il n’avait pas vingt ans et la vie le privait à jamais des beautés de ce monde. Un monde qu’il parcourait à peine depuis deux mois. La pilule était amère.

- Que te voulaient-ils ? Tu as pu en apprendre un peu?

- Rien. Je n’en sais rien. Je ne me souviens que de bribes de conversations entre eux. Tout était noyé dans un brouillard… Je croyais que j’étais mort.

Ils gardèrent le silence. Ils auraient pu tous être morts.

- Que vas-tu faire ? La voix de Leysseen était à peine audible. Un murmure encore atténué par le clapotis de l’eau et les bruissements de la végétation.

- Je n’y vois plus. Je ne leur suis d’aucune utilité. Je ne sais pas. C’est étrange… Ysaël ne laissa pas la phrase en suspens :

- Quoi ? Qu’est-ce qui est étrange ?

- Avant de savoir… que… Elvan n’arrivait pas à se résoudre à prononcer ces mots. Avant, j’avais l’impression de voir. Pas tout à fait normalement. Mais, j’accordais ça à la drogue qui coulait encore dans mes veines. Tout était un peu flou, comme parcouru de fils d’or ou de lumière. C’était comme des silhouettes en plus précises, j’ai cru que c’était les énergies des Jidù. Comme lors des rituels de création…

- Et si c’était ça. La voix de Leysseen était plus assurée que précédemment. Elvan sentit une détermination nourrie d’espoir. C’était curieux venant de son ami*. Lui si… Imperméable à la magie, si obstinément rétif.*

- Alors pourquoi tout a disparu ?

- Ce que je ne comprends pas, c’est que ce soit toi qui me poses cette question. Tu nous as toujours bassinés avec ta foi. La voix de Leysseen se faisait plus forte alors qu’il laissait poindre sa colère. Kalindahar disait de toi que tu étais de loin le meilleur élève qu’il ait jamais eu. Tu ne faisais pas que croire en l’existence des Jidù, tu les vivais, tu disais toi-même que tu les percevais comme les émanations d’Eù…

- La fin et le commencement. Elvan avait murmuré ces mots qui surgissaient d’une autre époque. Une époque d’insouciance, de jeux et de rires. À l’abri du monde sous les replis du désert, protégé par les frères-parents. Ysaël ne laissa pas Leysseen renchérir.

- Si tu étais capable de voir… Ces choses rien ne t’interdit de recommencer… Leysseen la coupa.

- À part toi. Il était redevenu calme et sa voix était beaucoup plus douce. Tu m’as toujours aidé. Je t’ai toujours fait confiance même quand les choses m’échappaient complètement. Particulièrement dans ces moments-là. À ton tour. Je suis convaincu que tu trouveras la solution. Qu’elle échappera complètement à notre compréhension mais que ça marchera.

Elvan leva des yeux remplis de larmes vers son ami. Ni l’un ni l’autre n’avait remarqué le masque d’incrédulité sur le visage d’Ysaël.

- On ne me dit pas tout !….

- Merci mon ami. Tu as raison. Je ne vais pas baisser les bras. Et je trouverai ma place dans cette légion, auprès de vous.

Les trois jeunes restèrent encore plusieurs heures à échanger sur tout et rien, sur leur périple passé et leurs aventures à venir au sein de l’armée panshienne. Leurs retrouvailles leur faisaient du bien à chacun. Comme dans une fratrie, ils étaient des repères les uns pour les autres. Un ancrage pour les moments difficiles. La légion les avait sauvés, mais elle les avait séparés. Cette séparation douloureuse appartenait maintenant au passé. Chacun à leur manière, pour des raisons différentes était convaincu que cette nouvelle route s’ouvrait sur un avenir radieux. C’est la force de la jeunesse. Heureusement pour eux. S’ils avaient seulement entrevu une bribe de cet avenir, l’inquiétude et peut-être même la peur auraient remplacé leurs sourires.

# 12 Au gué

~DE LA LOI~

« La loi sans force est impuissante. Que ce soit l’état, ou la force, ils représentent la loi de ce qu’ils détiennent la souveraineté. Le Lid-gesah’Arch sera la loi et la force. »

Extrait du Livre de tous les dangers de Lac-N’Cy (Maamù IV.9.3)

Elvan sorti du rituel épuisé. Son corps ruisselait et son avant-bras, où il avait apposé un douzième tatouage, était douloureux. Les deux autres Jidaï-atah qui lui servaient d’acolytes l’aidèrent à se relever. Tous deux étaient plus âgés que lui. Les tempes grisonnantes, celui qui se nommait Jabert était son officier supérieur. Il avait une mine soucieuse, mais on sentait dans son regard l’admiration que porte un père à son enfant. Très vite, dès que le jeune homme avait demandé à intégrer le corps des Jidaï-atah de la légion, il s’était pris d’une certaine affection pour Elvan. Sans doute sa cécité y était-elle pour une part. Elle lui donnait une combativité et une volonté qui manquaient à beaucoup d’hommes. Dans les premiers jours, cependant, il n’avait pas su comment intégrer ce gamin aveugle que lui imposait le Second. Leneckaar avait recommandé Elvan et quasiment ordonné de le former à servir la légion. *De quelque manière que ce soit !* Se rappelait Jabert. C’était il y a treize jours. Treize journées que « le gamin » comme le surnommait Jabert, avait mises à profit pour accroître son panel de sorts. Il avait tout de suite indiqué à son supérieur qu’il souhaitait se rendre utile auprès des soigneurs. Là où il pensait que son handicap les gênerait le moins. Et les soigneurs devaient admettre que la venue d’Elvan dans leur rang était une vraie bénédiction. En temps ordinaire, les Jidaï-atah se concentraient sur les sorts défensifs ou offensifs utiles à la légion en combat. La 20ème en comprenait onze, dont Elvan. Il avait été surpris qu’il y en ait si peu, mais ses nouveaux camarades lui avaient rappelé que ce don était rare, et que la 20ème était bien lotie avec autant de faiseurs.

Le soir était venu avec sa pluie tiède. Elle débutait un peu avant la tombée de la nuit et le ciel noir de nuages prenait une teinte violine. Suivaient des lambeaux de brumes disparates qui rasaient le haut des fougères et s’accrochaient aux herbes hautes. Au fur et à mesure que la légion descendait des hauts plateaux vers la plaine et les gués du Tremlor, la savane se densifiait en une forêt luxuriante. De grands arbres aux feuillages verts et ocre, étaient le siège d’une faune variée, bruyante mais invisible la plupart du temps. Le petit groupe de Jidaï-atah avait son propre bivouac le long du sentier boueux et les hommes n’étaient répartis dans les autres corps de la légion que le moment venu. Elvan avait appris à apprécier ces hommes qui tous, sans exception, étaient son aîné d’au moins dix ans. Le plus jeune avait trente et un ans et se nommait Thegart. C’était un homme grand et élancé. Une tignasse châtain foncé tombait sur des épaules fines et encadrait un visage long, au regard contemplatif. Mais, très vite il apparut que Thegart était d’un naturel joyeux et même facétieux. Il s’était naturellement lié d’amitié avec Elvan à qui ses amis manquaient.

Ils avaient pu se voir deux ou trois fois depuis leur dernière rencontre au camp des soigneurs. La légion ne leur laissait pas beaucoup de loisir. Il savait qu’ils devaient se rendre rapidement dans le sud pour soutenir les efforts de guerre contre Kotzash. Quand il ne marchait pas, il devait aider les soigneurs et quand cette tâche était terminée, il n’avait plus qu’une hâte. Dérouler son matelas de campagne et se coucher, éreinté par le rythme soutenu de l’avancée de la légion. Les marques autour de ses yeux avaient presque totalement disparu et un léger voile opaque ornait désormais ses iris qui restaient néanmoins bleus. Il avait mis à profit ces jours de travail et les rituels pour essayer de se reconnecter à la magie. Il avait compris qu’il pouvait voir quand il lâchait prise sur ce qu’il pensait être ses sens ordinaires. Mais, il devait maintenir une concentration constante pour permettre cette vue. C’était aussi fatigant pour lui que de créer un sort, c’est pourquoi il préférait ne rien voir tant que ce n’était pas nécessaire. Il ne parvenait toujours pas à comprendre comment il avait pu bénéficier de ce don pendant les premiers jours et pourquoi il se refusait à lui maintenant. Cette nouvelle perception avait eu cependant un effet secondaire inattendu. Elle avait énormément facilité sa connexion avec les Jidù lors du rituel de création. Sans dire que c’était devenu une simple formalité, le rituel était plus rapide et moins dangereux. Il s’était bien gardé d’en parler à Jabert ou même à Thegart. Il passait déjà pour un spécimen de foire avec sa maîtrise des trois Jidù, alors s’il avait dû en plus leur raconter qu’il pouvait distinguer les lignes de force et de vie qui émanaient de toute chose et silhouettaient pour lui les objets et les êtres, ils l’auraient pris pour un fou.

- Tu devrais te reposer. La voix de Jabert était douce et grave. Tu as bien assez de sorts à ton actif. Tu ne peux pas tout envisager et tout contrôler. Thegart le coupa.

- Et puis laisses-en un peu aux autres soigneurs. Bientôt ils ne serviront à rien.

Elvan goûta la plaisanterie et sourit, mais il était trop fatigué pour rire. La création du dernier sort l’avait vidé, mais il était en mesure désormais de ressouder les os brisés en quelques minutes. Il savait que le point faible de ce sort, comme celui de nombreux autres qu’il avait créés, était la concentration. Ils nécessitaient tous qu’il maintienne sa concentration pendant de précieuses minutes. Plus ce temps était long plus les risques d’Inaï-a’sinn augmentaient. Ils se faufilèrent tous les trois sous la tente de fortune dressée pour le bivouac. En guise de tente, il s’agissait en fait d’une grande bâche tendue entre quatre arbres, mais elle leur offrait un abri sûr contre la pluie. L’odeur de sueur des hommes regroupés autour du feu, mélangée à celle de la terre humide et de la flore abondante était forte et écœurante. Il avait un peu de mal à s’y habituer. *Tu as toujours aimé ton petit confort.* Cette pensée le fit sourire. Il entendait presque Leysseen se moquer de lui. La fatigue l’emporta rapidement et il sombra dans un sommeil profond et réparateur.

…

Le gué était en vue. Cela faisait maintenant cinq jours qu’ils étaient en plaine et les déplacements de la légion étaient nettement plus faciles. Leneckaar avait transmis les ordres pour que les sapeurs se mettent rapidement à l’ouvrage et facilitent la traversée du fleuve. La légion aurait pu traverser sans cela mais Barens préférait perdre une demi-journée pour en gagner trois derrière. Leysseen et les éclaireurs de Decker avaient été parmi les premiers à traverser avec l’état-major. Là où le légat allait l’escouade des éclaireurs le suivait, le précédait, l’entourait. Leysseen voyait régulièrement Ysaël mais il n’avait pas réussi à voir Elvan depuis de nombreux jours. La cohorte des Jidaï-atah était assez loin en arrière et les obligations de surveillance du légat rendaient tout rapprochement incompatible.

Krill était levé depuis deux heures et l’air était déjà moite. La journée s’annonçait chaude et lourde. Leysseen portait désormais la chemise brune et la cuirasse de cuir renforcée obligatoire. Les poignets de force et les jambières en cuir lui tenaient chaud et il sentait la sueur couler dans son dos. Il accompagnait Luun et Adjin, deux krilliens de son escouade. Leur compagnie était silencieuse et, de fait, agréable. Adjin, notamment, ne parlait que très rarement et Luun semblait être leur porte-parole à tous deux. Les trois éclaireurs rôdaient pour le moment autour de la tente du légat. L’état-major avait posé un bivouac provisoire sur la rive occidentale du fleuve à l’abri des crues sur un petit promontoire rocheux. Leneckaar venait d’arriver et Leysseen avait vu Sult-M’Matheina et Lan Ne-Deçex entrer dans la tente dix minutes auparavant. Il ne manquait à l’appel que le Préteur du troisième corps d’armée Mura Ne-Davù. Les trois corps d’armée étaient les unités de combat stratégique de la 20ème légion. Barens avait lui-même découpé et organisé ces corps. La plupart des autres légions ne fonctionnaient encore qu’en bataillons. Ces unités plus petites étaient efficaces au niveau tactique, mais Barens surpassait ses confrères d’un point de vue stratégique. Pour le moment, la légion était simplement en ordre de marche. Les bataillons étaient divisés en escouades et cohortes et ces unités marchaient séparément pour accélérer leurs déplacements. Mais, tôt ou tard, il faudrait rassembler toutes ces troupes éparses pour avancer en ordre de campagne, prêt à se battre et défendre le royaume.

À l’intérieur, les trois hommes saluèrent rapidement Leneckaar et tous se penchèrent sur la carte étalée sur le bureau de campagne de Barens. Sult prit la parole.

- La légion aura traversé demain en fin de journée. Devons-nous modifier l’ordre de marche et passer en campagne ?

- C’est beaucoup trop tôt. Les premières troupes kotiennes sont à plus de six cents kilomètres plus au sud. Je vous ai fait venir pour toute autre chose.

Malgré la fin de non-recevoir, Barens avait piqué l’intérêt de ses subalternes.

- J’ai reçu des nouvelles de la 5ème. Les kotiens faiblissent et nos légions se rapprochent de la frontière. Un soulagement et des grognements de plaisirs accueillirent ces propos. Cependant, je ne pense pas qu’il faille relâcher notre effort. Il est toujours possible que Kotzash ait dans l’intention de nous tromper et de nous attirer en désordre vers le gros de ses troupes…

- Vous pensez qu’ils oseront une offensive majeure à l’automne ? Alors que la saison des pluies sera à son maximum et que les crues des grands fleuves rendront carrément infernale leur progression au-delà du Tremlor ?…. Le préteur Ne-Deçex semblait particulièrement dubitatif, mais il exprimait tout haut ce que chacun pensait tout bas.

- C’est peu probable, en effet. Mais tant qu’il y aura un doute nous devrons nous assurer qu’ils repartent aussi vite qu’ils seront venus. Leneckaar vint appuyer son légat.

- Une offensive dans ces conditions est tout à fait plausible. Même s’ils ne comptent pas nous déborder, ils pourraient nous porter un coup sévère en défaisant une ou deux de nos légions en bataille rangée. La 5ème ou la 17ème sont épuisées par la guérilla kotiennes. Elles pourraient ne pas supporter un affrontement majeur.

Le silence s’installa dans la tente. Chacun de ces soldats était un combattant aguerri et ils savaient que leur commandant avait raison. Barens les laissa à leur pensée, les siennes brûlaient son cerveau. *Tout ça n’a pas de sens. La raison me crie d’arrêter de céder à la paranoïa et pourtant…* Le légat revint au cours normal des choses, une pensée ayant traversé son esprit.

- Leneckaar, où en est-on de ma sécurité ? Il avait mis volontairement l’accent sur la fin de sa phrase pour montrer son dédain pour ces mesures de précaution.

- Les éclaireurs n’ont toujours pas retrouvé sa trace. Elle a tout simplement disparu. Je pense qu’elle a renoncé. Ils continuent leurs rondes.

- Et les jeunes attaqués par les belikéens… La question avait été un peu trop traînante pour dissimuler l’intérêt que Barens portait à cette affaire. Les officiers échangèrent des regards furtifs mais aucun n’intervint.

- Ils semblent parfaitement s’intégrer, y compris le jeune Jidaï. L’un d’entre eux est affecté à votre protection. Barens ne put s’empêcher de rire.

- Vous ne manquez pas d’humour mon ami !

- Il ne doit pas être loin d’ailleurs, souhaitez-vous lui parler ? Le légat redevint immédiatement sérieux.

- Pourquoi pas… Ce sera tout messieurs. Retournez auprès de vos hommes. Faites au plus vite. Je ne veux pas rester plus que nécessaire dans ce bourbier.

Les deux officiers sortirent suivis de Leneckaar. Le second héla un soldat qui gardait la tente et lui demanda de faire venir au plus vite le soldat Leysseen des éclaireurs. L’homme fila sans attendre et revint quelques instants plus tard avec Leysseen et Luun. L’éclaireur krillien était un centurion et en tant que tel le supérieur de Leysseen. Leneckaar les attendait devant la tente du légat.

- Centurion, le légat souhaite parler à votre homme. Laissez-nous, il vous rejoindra dès que ce sera fait.

- Très bien second. Luun fit demi-tour, non sans poser un regard bienveillant sur Leysseen qui inspira avant d’entrer à la suite du second.

Il fut frappé par la sobriété du décorum. Barens était debout derrière sa table de campagne où s’étalaient des cartes et de nombreux papiers. Plus loin un lit sommaire et un valet sur lequel reposait un lourd cahier relié de cuir. Le légat portait, comme lui, un plastron de cuir. La seule différence, notable, était les étoiles qu’il portait aux épaules et l’écusson en argent gravé à l’effigie de l’aigle sertie au centre de la cuirasse. Il n’avait encore jamais vu son commandant en chef. *Je l’imaginais plus grand… Et plus vieux aussi*. L’homme au nez aquilin avait un pli froncé au milieu du front, juste en dessous de l’opale noire qui accentuait son air sévère. Il releva la tête et toisa le nouvel entrant pendant quelques secondes qui semblèrent des heures au jeune homme.

- Trouvez-vous ce que vous étiez venu chercher au sein de notre légion, soldat ?

Leysseen fut complètement pris au dépourvu par la question. *Double sens ?* Il hésita et balbutia une réponse.

- Je, oui. C’est une bonne école.

- Vous vouliez apprendre ?

- Oui légat. À la réponse, ou au titre, Barens se redressa et planta ses poings sur ses hanches avec un demi-sourire.

- Bien. Vos camarades sont dans les mêmes dispositions que vous, semble-t-il. *Ce n’est pas une question…* Le Jidaï-atah… Barens marqua une pause, semblant hésiter.

- Elvan ?

- C’est ça, Elvan. S’est-il remis de ses mésaventures belbukéens ?

- Autant qu’on peut le faire grâce à une saine occupation.

- Occupation ? !

- Un bon entourage, des soins et un but dans l’existence. Leysseen sentit son supérieur se détendre et comprit qu’il avait frôlé l’incident diplomatique, si l’on peut dire.

- Que pouvez-vous me dire au sujet de ses agresseurs ? Des buts qu’ils recherchaient ?

- Malheureusement rien légat. J’ai déjà tout dit au lieutenant Decker et au second. Ils semblaient nous suivre depuis T’An-T’Aï. Mais je n’ai pas la moindre idée du pourquoi.

- Ça ne vous intrigue pas ?

- Si, mais j’ai appris à ne me poser que des questions auxquelles j’ai une chance de répondre.

- Hum. Comment avancez-vous alors ?

- En me posant les bonnes questions. Se remettre en cause c’est se poser ses propres questions et les réponses ne dépendent que de soi, pas des autres et de leurs hypothétiques pensées.

- Vous faites preuve de beaucoup de bon sens pour une personne de votre âge et que nombre de mes soldats. Leysseen ne sut que répondre. Barens enchaîna. Vous pouvez disposer. Continuez à apprendre, c’est un bon état d’esprit et vous aurez sans doute besoin de vous en servir très rapidement.

- Force et honneur.

- Force et honneur soldat. Leysseen fit demi-tour et sortit de la tente. L’air chaud et humide se rappela à lui mais il souffla de soulagement. Il sentait son cœur redescendre doucement. Il avait le sentiment diffus que ça s’était bien passé. Que cet entretien était important. Quelque chose en lui venait de s’éveiller. Quelque chose qu’il n’avait pas ressenti depuis leur départ de la Tour. Un sentiment d’appartenance. Il n’aurait su dire pourquoi, mais il savait qu’il aurait une confiance absolue en son légat. *Je pourrai mourir pour lui*.

À l’intérieur, Barens et Leneckaar se regardaient en attendant que le jeune homme quitte définitivement l’espace de la tente.

- S’il survit aux prochaines semaines, il ne restera pas soldat très longtemps.

Leneckaar acquiesça silencieusement. Narlon Barens se trompait rarement sur les hommes et son second en était le parfait exemple.

…

Deux jours s’étaient écoulés depuis l’entrevue de Leysseen avec Barens. L’ensemble de la légion avait presque fini de traverser les gués du fleuve, mais avait pris du retard à cause de la pluie incessante. Leysseen était toujours en patrouille avec Luun et Adjin, mais cette fois ils étaient à dos de faucheur. Leur ronde les avait emmenés assez loin au sud du nouveau bivouac de Barens. Luun et Adjin semblaient perdus dans leurs pensées. Il y eut un bruit. Le tintement caractéristique du métal. Puis il distingua très nettement le cliquetis des armures, le frottement des fontes sur les croupes et le chuchotement des hommes. Luun et Adjin furent alertés presque au même moment. Tous trois se laissèrent glisser lestement de leurs montures, arme au poing. Les éclaireurs se déployèrent en se mettant à couvert. Les bruits étaient portés par un léger vent. Le terrain était à peine vallonné et les bruits pouvaient venir de derrière plusieurs buttes. Leysseen s’avançait précautionneusement les genoux fléchis. Il s’aplatit brusquement lorsque au faîte de sa colline il aperçut en contrebas une troupe hétéroclite qui cheminait au pas. Les hommes ressemblaient d’avantage à des brigands qu’à une escouade de soldats organisés. Mais quelque chose dans leur attitude rendait Leysseen nerveux. Dix mètres plus loin, il aperçut Luun qui lui aussi s’était couché dans les hautes herbes et surplombait la troupe. Adjin avait totalement disparu, mais c’était le cadet de ses soucis.

Les brigands étaient lourdement armés et protégés. Mais, leurs fontes étaient petites et aucun animal de bât ne les accompagnait. *Rapides et discrets*. Se dit Leysseen. Ils devaient y avoir une centaine d’hommes. Ils avaient tous le teint hâlé et semblaient recouverts de poussière et de crasse. Leysseen remarqua avec surprise que tous les faucheurs, sans exception, avaient les sabots recouverts d’une étoffe drue qui étouffait les bruits et brouillait les empreintes. *Très malin*. Depuis qu’ils étaient descendus dans les plaines ils avaient eu vent de brigandages mais sans jamais trouver le moindre indice ou la moindre preuve de ces groupes. C’était chose faite. Il ne faisait pas l’ombre d’un doute que ces hommes n’étaient pas une cohorte perdue d’on ne sait quelle légion. Ils n’appartenaient pas à l’armée. *Du moins pas à la nôtre…*

Leysseen en avait assez vu. Les ordres étaient clairs. Pas d’engagement contre une force supérieure, mais un rapport complet et dans les plus brefs délais. Il commença à reculer lentement et vit que Luun faisait exactement la même chose de son côté. Quand il fut certain de ne plus être vu par les brigands, il se releva et courut discrètement vers son faucheur. Adjin les attendait déjà. Sans un mot, les trois éclaireurs tirèrent sur les rênes des San-d’Rej pour les emmener un peu plus loin avant de grimper dessus. Il fallait faire vite. La direction que suivait la troupe indiquait clairement qu’ils seraient, demain au point du jour, sur les dernières cohortes traversant les gués. Ils étaient en train de contourner le gros de la légion par l’ouest. En coupant leur chemin nord-nord-est, Leysseen et ses deux collègues étaient assurés d’arriver au rapport avec au moins deux ou trois heures d’avance, mais il ne fallait pas traîner.

Dès qu’ils eurent mis pied à terre, Luun partit suivit de Leysseen voir Decker. Celui-ci hésita. Il disposait des hommes nécessaires et avec les indications fournies par Leysseen et ses camarades il pouvait tendre une embuscade ou fondre sur les brigands avant qu’ils ne soient alertés. Mais cette opération imprévue était incompatible avec la protection du légat. Leysseen eut alors une idée.

- Les Janis-h’aer ! Leur escouade est en bivouac à côté. Elles ont traversé ce matin et doivent repartir en début d’après-midi.

- Je ne peux pas leur donner cet ordre…

- Non, mais vous pouvez leur glisser l’information. Nous ne pouvons pas laisser ces brigands passer ou s’échapper tranquillement. Les Janis non plus. Et elles n’ont pas de mission particulière, si ce n’est suivre l’ordre de marche.

Decker sourit au jeune homme :

- Ce n’est pas comme ça que ça marche. Même si tu as raison, je dois en référer à nos supérieurs.

- Mais, nous perdons du temps. Leysseen avait déjà perdu son assurance et il sentait que Decker disait vrai. Pourtant la perspective de les laisser s’échapper le frustrait terriblement.

- La légion est un ensemble. Tous ses bataillons, ses escouades, ses cohortes n’ont qu’un seul objectif la rendre efficace. Mais pour ça nous ne devons jamais négliger l’ensemble. Nous ne connaissons pas les missions des autres escouades. Nous ne connaissons pas tous les enjeux de nos ordres. La décision d’un élément rejaillit inévitablement sur les choix de l’ensemble. Ne l’oublie jamais. Nous trouverons le second ou notre Préteur et eux sauront ce qu’il convient de faire et qui peut le faire.

- Luun et Adjin retournez suivre ces gaillards pour vous assurer qu’ils ne nous cachent pas d’autres intentions. Leysseen tu viens avec moi, je crois savoir où trouver M’Matheina.

- Que lui voulez-vous lieutenant ? Tous les éclaireurs présents sursautèrent et Decker hurla :

- Salut les hommes ! Pour votre légat !

Tous reprirent le cri de la légion et Decker salua Barens qui était apparu, venant de nulle part. *Il devrait être dans sa tente…* Leysseen n’en revenait pas. Son légat se baladait seul, sans escorte dans les bivouacs. Decker rassembla ses esprits et expliqua toute l’affaire à Barens dont les traits se durcirent au fur et à mesure du rapport.

- La suggestion de votre homme est la bonne, même s’il n’en savait rien. Faites venir le lieutenant Ne-Tierra ici.

Decker donna ses ordres et quelques minutes plus tard une femme d’une taille impressionnante entra dans le campement des éclaireurs. Elle était escortée de quatre autres Janis-H'aer. Toutes portaient l’armure, plastron, jambières et leurs cheveux étaient coupés ras, ou en un carré court. Leysseen était impressionné par la concentration des hommes et des femmes. Barens exposa rapidement l’affaire mais laissa le soin à Decker d’affiner les informations. Ne-Tierra s’adressa tout de même à Leysseen pour lui demander des précisions et son ressenti. Il répondit du mieux qu’il put et après une hésitation, déclara :

- Je ne crois pas que ce soit de simples brigands. Ils sont aguerris c’est certain. Barens termina :

- Partez sur-le-champ. Essayez d’en apprendre plus sur eux et stoppez-les. Nous ne laisserons pas de brigands derrière nous.

Le lieutenant Ne-Tierra salua et partit au pas de course. Dix minutes plus tard, l’escouade des Janis-H'aer au complet partait sud sud-ouest. Cent cinquante femmes. Cent cinquante guerrières déterminées, dont la furie au combat était légendaire au sein de la légion. Cent cinquante femmes dont Ysaël…

# 13 Escarmouches

~ DE LA GUERRE ~

« Les krilliens étaient pacifiques. Ça ne veut pas dire qu’ils ne savaient pas se battre. Au contraire, ils avaient une connaissance plus que nécessaire de l’art de la guerre. Nous ne leur avons rien apporté dans ce domaine, si ce n’est des armes plus meurtrières pour s’entre-tuer et nous repousser… »

Extrait de Mémoires des colonies par l’Amiral Lucian Gehrini.

Les Janis-H'aer étaient divisées en deux groupes. Le principal était composé de cent d’entre elles et devait lancer l’attaque sur le flanc gauche de l’ennemi juste avant leur entrée dans le défilé. Le deuxième ne comprenait qu’une cinquantaine de guerrière et principalement des archères. Ysaël était dans une des cohortes qui composait le gros des troupes. Dès qu’elle avait su pourquoi elles partaient en hâte, elle avait senti monter en elle une excitation presque mauvaise. *Enfin*. Elle allait en découdre réellement. Fini les jeux. Fini les rounds d’essai. Cette fois tout était vrai, comme ce soir d’été où elle avait combattu les belbukéens dans le désert. Elle s’était découvert une rage insoupçonnée quand elle combattait. Mais, elle avait également goûté au plaisir de la victoire. Comme un feu intérieur qui montait au fur et à mesure que l’affrontement se faisait. Elle s’était repue du sang de ses adversaires. La mort qu’elle octroyait avait été comme une délivrance, la libération des dernières énergies qui la consumaient. Une chose maintenant lui faisait peur et l’excitait en même temps. Allait-elle tenir sur la distance ? Combattre un ou deux adversaires était une chose, en combattre dix ou peut-être plus dans une bataille en était une autre. C’était nouveau pour elle. Et cette nouveauté participait à son excitation.

On avait aperçu la troupe de brigands un peu plus loin suivant la combe. Les Janis envoyées en éclaireur avaient dû faire preuve de discrétion car de son côté l’ennemi disposait de patrouilleurs disséminés autour de la colonne principale. Malgré les doutes raisonnables qui devaient être émis sur la nature de cette troupe armée, les Janis avaient acquis la certitude d’avoir affaire à des brigands très organisés sinon des mercenaires. Le port des armes n’était pas interdit hormis en ville, mais un tel regroupement était extrêmement suspect. Ne-Tierra était décidée à faire les choses dans les règles. Elle leur donnerait une chance de s’expliquer.

Ysaël était accroupie dans un fourré surplombant légèrement la combe. Les faucheurs avaient été laissés beaucoup plus loin, pour qu’ils n’éveillent pas les soupçons. D’autre part, dans cette configuration de terrain les femmes à pied auraient bien plus de mobilité que les faucheurs. Le soleil tapait fort et elle sentait sa morsure sur sa nuque pourtant habituée. Elle pouvait presque entendre le battement de son cœur étrangement calme. C’est à ce moment qu’elle les vit. Un premier cavalier avançait lentement presque cinq mètres devant la colonne. Ils étaient relativement espacés les uns des autres et tous scrutaient autour d’eux prudemment. *Leurs armes sont à portée de main*. Elle remarqua rapidement que certains avaient de petits boucliers ronds sur l’avant-bras. *Ils sont prêts*. Leur vigilance ne faisait pas le moindre doute.

Elle voyait la colonne passait devant elle. Ils ne faisaient presque aucun bruit. Ysaël sentit son pouls s’accélérer. La salive commençait à se faire rare dans sa bouche qui réclamait de l’eau. La sueur perlait sur son front. Elle aperçut alors le cavalier solitaire qui se dirigeait vers sa position et celle de ses camarades. Un éclaireur. Il était légèrement au-dessus de leur ligne et dans quelques minutes il apercevrait les Janis-H'aer en embuscade. Elle serra les dents et s’enfonça un peu plus dans son fourré. *Qu’est-ce qu’elle attend ?*

Comme pour répondre à cet appel silencieux, le lieutenant Ne-Tierra se leva et donna le signal. La moitié des femmes dissimulées se levèrent armes au poing et le lieutenant interpella la troupe qui s’était immobilisée. Un vent de panique semblait se propager chez les brigands. Mais, ce n’était que le résultat de la surprise et les faucheurs furent tenus. Certaines armes sortirent des fourreaux.

- Au nom de Sa Majesté Coeurdelion vous êtes sommés par son légat Narlon Barens commandant la 20ème légion de décliner vos identités, de déposer vos armes et de préciser vos intentions.

La formule parut totalement décalée à Ysaël au regard de la situation. La tension était palpable. Ce qui lui parut une éternité ne dura en réalité que quelques secondes. Passé la surprise, les hommes réagirent en éclair. Un cri rauque sortit de la bouche d’un grand barbu au regard de fou et tous les cavaliers se ruèrent sur les positions des Janis-H'aer. Le terrain n’était pas assez pentu pour gêner les faucheurs mais suffisamment pour les ralentir. Ne-Tierra leva son bras. *Le signal*. Ysaël et le reste des femmes encore dissimulées sortirent et toutes fondirent sur les cavaliers en hurlant le cri de la légion.

Au contraire de ses camarades Ysaël fit demi-tour et se rua vers le cavalier solitaire qui les surplombait. Celui-ci avait lancé son faucheur et il était armé d’une petite pique qu’il pointait devant lui. En l’espace de quelques secondes il fut à sa hauteur, son bras se détendit et la pique chercha la poitrine d’Ysaël. Elle plongea à l’intérieur et abattit son épée sur les jarrets de la monture. L’homme et la bête firent un roulé-boulé. Il avait perdu sa pique dans la chute mais son rétablissement fut exemplaire. Elle n’eut pas le temps de profiter de son avantage qu’il lui faisait face avec son épée courte. *D’où sort-elle celle-là ?* Sa réflexion n’alla pas plus loin. Elle se jeta sur lui parant son estocade. Une volte et la tête de son adversaire vola.

Le fracas des armes était assourdissant. L’espace d’un instant la tête d’Ysaël se mit à tourner. Du coin de l’œil elle vit un grand sec lancer sa hachette et elle eut tout juste le temps de plonger. Mais déjà, l’homme était sur elle et il abattit son épée sur elle. Au sol, Ysaël réussit tout de même à parer mais sa situation était compliquée. L’ennemi faisait pleuvoir les coups. La jeune guerrière se tortillait comme une anguille pour s’extirper de là. Elle esquivait autant qu’elle parait. Aussi brutalement que les coups qu’il assénait, il s’effondra la nuque à demi tranchée. Ysaël n’eut pas le temps de remercier sa camarade. Celle-ci faisait déjà face à un autre ennemi. Ysaël se releva d’un bond. La situation générale était assez confuse. La mêlée était intense, mais les hommes avaient l’air décidé à faire face aux Janis-H'aer. Ysaël comprit que la cohorte dans le défilé ne servait à rien si l’ennemi ne s’y engageait pas. Elles emporteraient sans doute la victoire car tôt ou tard, la deuxième escouade quitterait le défilé pour se joindre à la bataille. Mais à quel prix ? C’est à ce moment qu’elle le vit. On eut dit une montagne hurlante. L’immense barbu faisait virevolter un immense fléau qui tenait à distance ses ennemis. Plusieurs femmes tentèrent d’entrer dans son espace mais elles ne récoltèrent que de violents coups qui les firent voler. Le géant creusait un sillon de morts dans les rangs des Janis-H'aer.

L’adrénaline submergea Ysaël. Autour d’elle, le combat s’assourdit. Elle ne voyait plus que la brute immense qui riait comme il assénait ses volées meurtrières. Elle frappa deux fois et deux fois un ennemi tomba. Le géant n’était plus qu’à quelques mètres d’elle. Alors, elle vit. Elle aperçut une fraction de seconde l’espace libre. Dans sa furie, l’homme balançait des grands moulinets et faisait des va-et-vient avec son fléau lourd. Il le tenait de sa main droite et son autre bras contre balançait l’inertie monstrueuse de l’arme. Ysaël se plia et fonça sur le géant. Le barbu l’aperçut et lança son fléau. Elle roula sur sa gauche, sentit le violent courant d’air laissé par l’arme qui frôla sa tête. Et... *Là !* Tout se passa au ralenti. Le bras droit s’arrêta et se contracta pour retenir le fléau et le ramener dans l’autre sens. Le bras gauche se tendit légèrement vers l’arrière pour compenser. Ysaël poussa de toutes ses forces sur ses jambes qui hurlèrent sous l’effort. Elle s’écrasa dans l’intervalle laissé par les deux bras, écrasant la chaîne entre elle le géant. Sa lame perfora de part en part le tronc du colosse, poussée par tout le poids de la guerrière. Le plastron de l’homme n’offrit qu’une maigre résistance. Le barbu hoqueta avant de s’effondrer. Ysaël était littéralement couché sur lui la lame enfoncée jusqu’à la garde.

Le résultat ne se fit pas attendre. Un vent de panique souffla sur les hommes qui commencèrent à refluer. Ils opéraient un repli en bon ordre tout en se battant, mais espéraient visiblement fuir par le défilé. Un sourire mauvais illumina le visage d’Ysaël. Elle ramassa une arme tombée dans la mêlée et se jeta à nouveau dans la bataille. Celle-ci ne dura qu’une demi-heure en tout et pour tout. Les hommes entrèrent dans le défilé pensant s’échapper par là et profiter de leurs montures pour semer les Janis-H'aer. Ils furent taillés en pièces. Une poignée d’entre eux fut épargnée et prestement interrogée. Les révélations ainsi acquises laissèrent Ne-Tierra songeuse. Barens ne serait pas content mais elle devait lui rapporter ce qu’elle avait appris au plus vite.

Ysaël était posée contre un arbre et profitait de son ombre bienfaisante. Tout son corps lui faisait mal. Une de ses camarades avait ri en lui disant que les courbatures seraient pires demain.

- Le lendemain de ma première bataille je n’ai pas pu me lever de ma couche.

Ne-Tierra se tenait devant elle, une main sur le pommeau de son épée. Elle souriait à Ysaël qui se releva en hâte mais ne put refréner un grognement de douleur.

- Restez assise Janis. Tu t’es bien battue aujourd’hui.

- Je n’ai fait que suivre vos ordres lieutenant.

- Et vous l’avez bien fait. Je vous ai vue attaquer leur chef. Ysaël voulut intervenir mais le lieutenant enchaîna. Je vous ai surtout vue prendre la décision. Vous ne vous êtes pas retrouvée face à lui au hasard de la mêlée. C’était une bonne décision. Sa mort a précipité leur fin. Privés de leur chef, ils sont tombés dans notre piège. Sans cela tout aurait été plus dur. Votre décision a sauvé la vie de nombreuses Janis-H'aer. Félicitation Centurion.

Ysaël bouche béée regardait les deux rubans bleus damassés que lui tendait le lieutenant. Elle les prit et comme un automate et les ajusta sur ses épaulières.

- Ces rubans appartenaient à une femme efficace, un bon soldat. Vous en serez digne j’en suis certaine. Sur ce Ne-Tierra fit demi-tour et laissa Ysaël perdue dans ses pensées. *Pourquoi moi ?* Elle doutait réellement de le mériter. Ses vieux démons étaient toujours là, tapis dans l’ombre. Avait-elle vraiment le droit d’être là ? D’autres hommes étaient bien plus capables qu’elle, comme Leysseen ou même Elvan. Elle secoua énergiquement la tête pour chasser ses pensées et décida de savourer sa promotion.

…

La nuit était tombée sur le camp des Jidaï-atah. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, la pluie avait cessé. Une douce fraîcheur avait remplacé la touffeur de la journée. Sa cohorte avait franchi le gué la veille et Jabert leur avait dit qu’il souhaitait accélérer pour se rapprocher de l’escorte du légat. Toute la journée ils avaient fait avancer leurs faucheurs sans de vrai arrêt. À la tombée du jour tout le monde s’était arrêté épuisé. Mais, quelque chose dans cette tranquillité offerte par une nuit sans pluie avait maintenu Elvan éveillé. Il avait fini par se lever et décidé de profiter de cette douceur. Il marchait de bivouacs en bivouacs donnant les mots de passe aux sentinelles pour que celles-ci le laissent poursuivre son errance. Ça avait quelque chose d’un peu irréel de se promener ainsi paisiblement au sein des camps de la légion. Il n’y avait aucun feu. Barens avait autorisé les braseros couverts car ils ne dégageaient qu’une très faible lueur. Le ciel était lumineux et K’Ali-Krill éclairait de sa blancheur laiteuse la plaine environnante. Elvan goûtait avec délectation de ce moment volé. Ces derniers jours avaient été intenses et il ne s’était pas accordé beaucoup de répit. Il avait voulu créer de nombreux sorts pour aider les soigneurs et Jabert lui avait également demandé de créer des sorts défensifs, utiles en bataille.

Il s’arrêta. Il avait la quasi-certitude d’être entre deux bivouacs. Le silence de la nature était plus présent et les odeurs des hommes et des animaux avaient cédé à celles de l’herbe humide, de la terre et du vent. Il ferma les yeux et inspira. Quand il les rouvrit, tout était là. Arbres, buissons, plantes, rongeurs apeurés, oiseux nocturnes et un peu plus loin, la sentinelle assoupie, une tente et deux hommes à l’intérieur. Toutes ces énergies vibraient doucement à l’unisson, indépendantes et pourtant liées. Il sourit et décida de s’asseoir ici pour savourer cette merveille que lui offrait Eù. Les silhouettes devinrent alors plus nettes. Au fur et à mesure qu’il goûtait au bonheur de cette perception, elle se faisait plus précise, il pouvait presque voir les paroles des deux hommes dans la tente. Cette vision le troubla un instant puis il comprit que la voix aussi était énergie, fluide et force. *Tu possèdes un don rare et inespéré*. Se dit-il. *Ne le gâche pas*. Pour la première fois il comprit que sa cécité était une bénédiction qui lui avait permis de développer autre chose.

C’est à cet instant qu’il la vit furtive, presque féline. Elle avançait lentement accroupie et glissante. Son corps ondulait et épousait le terrain pour se fondre dans la nuit. C’était magnifique. Mais, Elvan se ressaisit quand il comprit que la proie était la sentinelle. Elle était belle et dangereuse. Il le sentait au plus profond de ses entrailles. Il murmura le nom de l’Entité devant ce spectacle et décida de l’immobiliser avec son sort de tétanie. Mais, quelque chose avait alerté la chasseresse. *Elle m’a entendu*. Alors la peur s’insinua dans son esprit et l’espace d’un instant sa vue se brouilla. Instinctivement, il se ramassa sur le sol et obligea son esprit à se calmer. *Laisse la peur couler en toi… La peur oblitère l’esprit…* Il récitait intérieurement les paroles saintes et la vue se clarifia. Trop tard. Avant qu’il ait pu invoquer les Jidù, il vit plus qu’il n’entendit les mots sortir de la bouche de l’assassin. C’était étrange, les énergies de ce murmure avaient coupé ses connexions nerveuses. Son corps ne répondait plus. Elle approchait calmement. Bizarrement, Elvan ne paniquait pas. Il se rappela ce sentiment troublant qu’il avait vécu pendant son enlèvement. Les belbukéens l’avaient drogué. Et la drogue avait eu le même effet sur lui que ce murmure. Elle s’enroula autour de lui. Je connais cette impression, cette illusion. Il sentit alors la chaleur de son bras autour de son cou, la chaleur de son corps plaqué dans son dos. Il n’y avait aucune haine, aucune colère, il le sentait. Qu’une ferme résolution. Elvan chercha à reprendre le contrôle de sa main et de son bras pour arrêter l’étreinte.

Lauranna avait enlacé le jeune homme aux yeux clairs. *Il t’a entendu, pauvre idiote et maintenant, fais ce que doit*. C’est alors qu’elle sentit sa main se poser lentement sur son bras. Ce fut un choc. Comment pouvait-il bouger ? Sa paume glissa vers sa main. On aurait dit une caresse. La douceur presque autant que le geste lui-même la troubla intensément. Il n’y avait aucune haine, aucune peur. Le faiseur et l’assassin restèrent figés dans un instant d’éternité qui allait troubler profondément et durablement ces deux êtres. Elvan reprenait peu à peu le contrôle de son corps. Mais il sentait que l’étreinte se relâchait-elle aussi peu à peu. Elle hésitait. L’instant de grâce fut interrompu par la sentinelle qui approchait.

- Qui va là ? Identifiez-vous !

- C’est ton jour de chance soldat.

La jeune femme avait murmuré ces mots dans l’oreille d’Elvan avant de le relâcher complètement. Il essaya de se retourner mais le poison de la voix était encore présent et il ne parvenait pas à le chasser aussi rapidement qu’il l’aurait voulu. Quand la sentinelle arriva près d’Elvan, Lauranna avait à nouveau disparu dans les hautes herbes. Le garde ne l’avait pas vue alors qu’elle se tenait derrière Elvan. Il ne voyait qu’un jeune soldat immobile, un bras en l’air et qui avait visiblement du mal à respirer ou à bouger. Il réitéra sa question en pointant sa lance vers Elvan. Leneckaar était sorti de la tente en entendant le cri de la sentinelle et déjà d’autres soldats accouraient. Sabre au clair, il s’avança rapidement vers le garde et Elvan qui ne répondait toujours pas. Leneckaar reconnut le Jidaï-atah en s’approchant et la colère se lisait sur son visage. Devant l’immobilité incompréhensible du jeune homme, il fit trois pas et gifla Elvan.

- Réponds par Eù !

…

Les minutes qui suivirent furent parmi les plus pénibles qu’Elvan eut connu jusqu’alors. Il mit plusieurs minutes avant de pouvoir émettre un son, et plusieurs autres encore avant de retrouver sa complète mobilité. Durant tout ce temps, il dut encaisser encore deux autres gifles et un coup de poing dans l’estomac qui lui coupa le souffle. Leneckaar était hors de lui et à sa colère se mêlait une incrédulité grandissante. De la tente sorti également Barens. Les deux officiers supérieurs décidèrent d’obliger Elvan à s’expliquer ce soir. Quand il réussit à balbutier, ses premiers mots furent pour dire qu’il se promenait avant d’avoir été attaqué par une inconnue. Elvan avait conservé tous ses esprits durant tout ce temps et il avait pris une décision sans doute grave de conséquence. Il ne dirait pas tout. Il était décidé à ne répondre que le plus simplement et le plus succinctement aux questions. Certaines choses devaient être gardées secrètes. Il continuait à observer ses interlocuteurs à leur insu. Barens avait glissé un mot à son second sur sa cécité et Elvan comptait bien en jouer. Avec la mobilité, la douleur des coups reçus apparut.

Barens avait fait quérir M’Matheina et le capitaine Jabert pour l’interrogatoire. Leneckaar avait donné des ordres pour qu’on augmente la surveillance autour de la tente du légat et qu’on organise des patrouilles pour trouver un éventuel intrus. Le mot d’assassin n’avait pas été prononcé, mais il était dans tous les esprits. Restait à savoir si le jeune Jidaï-atah disait vrai. Dans la tente de Barens régnait une extrême tension. Après un bref conciliabule, il fut décidé que le préteur mènerait l’interrogatoire. Jabert sollicité avait décliné n’ayant pas à son, actif de sort comparable à ceux des guetteurs. Elvan se tenait droit devant son supérieur. Derrière le préteur, Barens était assis derrière sa table de campagne. À côté de lui se tenaient Jabert et Leneckaar raides comme la justice.

- Très bien soldat. Commençons par le début. Donnez-nous votre version et soyez convaincant.

- Je me promenais dans les camps pour profiter de la douceur de cette nuit. Plusieurs sentinelles pourront attester de mon passage avec les mots codes…

- Nous vérifierons ça. Poursuivez. Vous prétendez avoir été attaqué ?

- À l’approche de la tente du légat que je ne savais pas être là, j’ai été immobilisé par une personne arrivée dans mon dos.

- Vous ne l’avez pas entendu arriver ?

- Non. *Je l’ai vu mais pas entendu*.

- Vous avez déclaré qu’il s’agissait d’une femme, comment pouvez-vous en être sûr ?

- Son parfum. Voyez-vous ma cécité a quelque peu exacerbé mes autres sens et notamment l’odorat.

- Très bien, très bien… M’Matheina avait du mal à dissimuler son agacement. Il avait le sentiment de perdre son temps. Comment vous a-t-elle immobilisé ?

- Je ne sais pas préteur. En usant de magie sans doute.

- Mais vous êtes Jidaï-atah vous-même ! ?

Jabert intervint.

- Ça ne marche pas exactement comme ça préteur. Les Jidaï-atah peuvent aussi être victimes de magie, surtout s’ils sont surpris ce qui semble avoir été le cas pour ce jeune homme.

- Ce soldat. Coupa nerveusement le préteur. *Toutes ces histoires de magie, ça ne nous attire que des ennuis*. Barens prit la parole.

- Vous ne pouvez donc pas beaucoup nous aider mon garçon ?

- J’en ai bien peur légat. J’en suis désolé.

- Vous dites que vos autres sens ont augmenté. Que pouvez-vous nous dire sur elle ? Que vous auriez ressenti.

Elvan perçut la très légère pointe d’ironie que le légat avait essayé de dissimuler derrière un voile de compassion.

- Je suis pratiquement sûr que c’était une femme. Très entraînée. Sa prise autour de mon cou était efficace. Son bras semblait assez fin pour être celui d’une femme, mais il était musclé et sans l’intervention de la sentinelle elle m’aurait brisé les cervicales sans difficulté. Était-ce bien l’arrivée de la sentinelle ?

- Hem… Quoi d’autre ? La voix de Barens était plus grave et Elvan comprit qu’il lui accordait un certain crédit, sans dire encore qu’il le croyait.

- Je crois qu’elle venait pour vous tuer légat.

- Comment pouvez-vous affirmer ça ?

- Je ne l’affirme pas. Mais un assassin de son calibre ne s’introduirait pas aussi près de votre tente pour tuer un jeune idiot qui flâne au beau milieu d’un camp militaire ou une sentinelle endormie.

Jabert ne put s’empêcher de pouffer. Leneckaar grinça des dents et M’Matheina siffla son mépris entre ses dents. Quelque chose dans l’attitude de ce garçon impressionnait Barens. Il faisait face à tous ses supérieurs avec ses yeux vides et pourtant il dégageait une assurance qui forçait le respect. *Tu ne me dis pas tout soldat*.

- Merci soldat. Ce sera tout pour moi. Vous m’avez convaincu de plusieurs choses. La première est que le dispositif de sécurité qui m’entoure est inutile ou plutôt incomplet. La seconde est que si cet assassin utilise de la magie je vais avoir besoin de magie moi-même. Jabert, vous affecterez le jeune Jidaï-atah à mon service. Je n’ai plus d’aide de camp depuis longtemps. Il fera très bien l’affaire et ses pouvoirs seront un plus pour ma protection. *Ainsi je t’aurais toujours à l’œil mon garçon*.

Leneckaar voulut protester :

- Légat, c’est un soldat, ce poste est réservé aux officiers et d’autre part, je ne suis pas certain que…

- Qu’à cela ne tienne. Il est désormais lieutenant. Après tout, sans sa présence fortuite ce soir je serai sans doute mort à l’heure qu’il est. Et vous aussi Leneckaar. Barens avait appuyé sa dernière remarque avec un de ses regards qui ne laissait aucune place à une objection. Capitaine, vous voudrez bien faire transférer les affaires du lieutenant ici et vous lui expliquerez le B.A.-ba de sa nouvelle fonction. Lieutenant je prends mon bakswé à 5 heures demain matin.

Elvan était totalement estomaqué et ne savait que répondre. L’ensemble des personnes présentes étaient toutes aussi surprises que lui. Leneckaar fut le premier à sortir de sa stupeur.

- Vous avez entendu vos ordres ? Capitaine, Lieutenant rompez !

Les deux Jidaï-atah sortirent, Jabert entraînant Elvan hors de la tente. M’Matheina les regardait s’éclipser les bras ballant et les yeux écarquillés. C’est Barens qui le sortit de sa contemplation hébétée en lui posant une main sur l’épaule.

- Allons mon vieil ami. Ne vous inquiétez pas. Il ne pourra plus faire grand mal, si tel a été son intention un jour. Retournez à votre tente, demain est un autre jour. Au fait a-t-on des nouvelles des Janis-H'aer ?

- Non, légat. Elles devraient revenir demain ou nous faire parvenir des nouvelles dans la matinée. Si tel n’était pas le cas, j’enverrai une escouade à leur rencontre.

- Informez-moi dès qu’elles seront de retour ou dès que vous avez des nouvelles. Allez messieurs !

Le préteur du premier corps de la légion salua rapidement et sortit. Leneckaar hésita. Il avait l’air soucieux des mauvais jours.

- Légat je me permets de vous redire que je désapprouve votre décision d’affecter le novice à votre service. Il vient tout juste d’entrer dans la légion. Il ne connaît ni nos habitudes, ni véritablement notre fonctionnement. C’est un faiseur et doué de ce que j’en sais par ses supérieurs. Je l’estime dangereux. J’ai peur…

- Vous avez peur Leneckaar, je le vois bien. Je comprends. Il nous cache des choses vous avez raison. Leneckaar ne put cacher sa surprise devant l’aveu. Néanmoins, il y a des signes contradictoires qui plaident en sa faveur. Je ne lui fais pas confiance et je vous demande personnellement d’être attentif aux moindres de ses faits et gestes, quand vous ne serez pas accaparé par vos fonctions. À nous deux je suis certain que nous percerons ses secrets.

Leneckaar resta silencieux un bref instant, puis baissa lentement le menton en signe d’assentiment. Les mâchoires serrées il fit demi-tour et sortit. Les jours qui allaient suivre seraient décisifs, il en avait l’intime conviction.

…

Le lendemain, tôt dans la matinée, les Janis-H'aer étaient de retour. Avec elles sept prisonniers et des nouvelles alarmantes. Le groupe de mercenaires sur lequel elles étaient tombées se révéla être une escouade kotienne. Kotzash était décidé à semer le trouble partout dans le sud du royaume et cette escouade avait été envoyée pour se faire passer pour des brigands et piller la région. Barens avait acquis la certitude qu’ils cherchaient à l’occuper en haut pendant que tout se jouait en bas. Une escouade kotienne aussi loin au nord, seule, coupée de toute possibilité de renforts était tellement improbable qu’elle était assurée de passer bel et bien pour une troupe de brigands. La légion aurait pu perdre un temps précieux à chercher à sécuriser la région des gués. L’ironie avait voulu que ce soit à cause d’un autre ennemi que les kotiens s’étaient fait débusquer. Si les patrouilles d’éclaireurs n’avaient pas été renforcées pour protéger le légat de Lauranna, Leysseen et ses camarades ne seraient sans doute jamais passés par là et les kotiens auraient tranquillement contourné la légion.

Le résultat était que Barens avait ordonné aux corps d’armée de se regrouper en ordre de campagne et qu’on devait rejoindre Tremel en marche forcée. Les journées étaient harassantes pour les trois jeunes gens qui n’avaient plus le loisir de se retrouver. Leysseen enchaînait les patrouilles de jour et celles de nuit. Les heures de sommeil étaient rares et précieuses. Il avait appris la promotion d’Ysaël mais n’avait pas pu la féliciter. Quant à Elvan il n’avait aucune nouvelle et ignorait même les détails de la tentative d’assassinat avortée sur le légat. Il avait été un peu jaloux en apprenant la nomination au grade de centurion de son amante, mais très vite l’excitation et l’envie de savoir comment elle l’avait obtenue, avaient pris le dessus. Bien sûr, il avait entendu les histoires que colportait déjà la légion sur la bataille du défilé de Dorne. Comment elles n’avaient laissé aucune chance aux kotiens en les attirant dans le défilé. À bien y réfléchir, Leysseen était fier d’Ysaël. Non seulement elle était revenue vivante et victorieuse, mais elle avait trouvé le moyen sans doute de se distinguer. Il eut un petit sourire à cette pensée et se jura de ne pas se laisser distancer par elle. *Tu deviendrais insupportable.*

…

La fonction d’aide de camp était tout simplement épuisante. Il fallait être debout avant le légat, être couché après lui. Elvan devait non seulement répondre à toutes ses demandes quotidiennes. Repas, bakswé (pas trop chaud), rasoir, tenues prêtes et impeccables, faucheur paré etc. Mais, il devait également anticiper. Il avait toute latitude pour ce faire. Il était continuellement présent au côté du légat et pouvait écouter toutes ses conversations. Le légat le prévenait de temps à autre de ses intentions mais la plupart du temps il fallait les déduire. Pour compliquer un peu plus les choses, Barens ne semblait avoir aucune journée type. Si le réveil était toujours à cinq heures, suivit d’un bakswé tiède, le reste variait énormément. Elvan se rendait compte de l’importance de la fonction de légat. Tout dépendait de lui, tous dépendaient de ses choix, de ses ordres. Le second et les préteurs ne servaient que de relais. Bien sûr il les consultait et même, de temps à autre, suivait leur conseil. Mais, la majorité du temps ils se pliaient à son analyse et suivaient ses directives.

Le plus inconfortable était cette impression continuelle d’être jugé par le second qui ne laissait rien passer. Heureusement Barens était plus patient. Ça faisait sept jours qu’il était aide de camp, et il ne voyait toujours pas comment il pourrait s’organiser pour ne pas être en panique à la moindre décision inopinée de son supérieur. Là, ils étaient à pied et ils se dirigeaient vers le bivouac du premier corps. *Pourquoi pas en faucheur, on irait plus vite*. Barens aimait bien faire des visites surprises en dehors de tout protocole militaire. Il se rendait proche du moindre de ses soldats et ils aimaient ça. L’accueil était toujours respectueux mais aussi détendu. Les uns et les autres n’hésitant pas à plaisanter avec leur supérieur. Elvan avait été saisi par cette proximité et il avait vite compris que tous donneraient leur vie sans hésiter pour leur chef de guerre.

- Vos collègues Jidaï-atah ne vous manquent pas trop ?

Elvan ne s’attendait pas à cette question et il ne put que bredouiller la réponse.

- Non, oui, non, enfin, je n’avais pas eu le temps de beaucoup me familiariser.

- Et vos amis ? Votre sœur ?

Elvan fut immédiatement sur ses gardes. Le légat ne l’avait pas une fois questionné sur sa vie personnelle depuis qu’il était entré à son service.

- Ça va. Je suppose qu’on aura l’occasion de se voir dans quelques jours.

- Tant mieux. J’ai cru comprendre que vous aviez traversé de nombreuses épreuves ensemble.

Barens semblait calme et le ton était léger.

- C’est ma sœur. La seule famille qui me reste. Et Leysseen est mon meilleur ami. Depuis que nous sommes à la surface nous ne nous sommes pas quittés il est vrai. Mais il faut un début à tout.

- Je suis impressionné par votre capacité à vous déplacer dans ces hautes herbes et avec votre handicap.

*Ouh ! Le changement…*

- Merci légat. Je me cale sur vos pas.

Et de fait, Elvan était légèrement en retrait de son supérieur et lui emboîtait le pas.

- Vous faites bien.

Elvan eut le sentiment étrange que la phrase allait au-delà de leur sujet de conversation. Il commençait à bien cerner les différentes inflexions dans la voix de Barens et il aurait juré que celui-ci l’avait regardé en même temps, sans doute pour tenter d’y lire quelque chose sur le visage. Après un long silence, Narlon parla à nouveau.

- Vous êtes étrange jeune homme. Je n’arrive pas à vous craindre alors que je le devrais sans doute. Je n’arrive pas non plus à vous faire confiance. Que ne me dites-vous pas ?

Le légat s’était arrêté et Elvan n’entendait aucun bruit de bivouac autour d’eux. Ils étaient seuls. C’était là qu’il voulait en venir. *Un test ?*

- Vous avez raison de ne pas me craindre car je ne vous veux aucun mal. Avant d’être sauvé par vos hommes, nous suivions notre route mais sans but très précis. Vous avez donné un sens à nos vies. Il n’y a rien d’autre. Mais, je sais que les événements ne plaident pas en ma faveur et que trop d’ombre couvre ces moments. Je suis le premier à m’interroger sur le sens de tout ça. Je ne comprends pas ce qui se passe et ce que ces gens me voulaient. Mais Eù guide nos pas et j’aurai mes réponses. *Tôt ou tard*. Je suis Jidaï-atah et l’on me dit doué dans cet art. Peut-être cela participe-t-il à ce mystère que vous sentez. Pardonnez-moi légat, je comprends à présent pourquoi vous m’avez mis à votre service. Je tâcherai d’y faire honneur et de gagner votre confiance puisqu’il le faut.

Narlon Barens regardait ce jeune homme de vingt ans son cadet et il fut à nouveau saisi par ce calme dont il avait fait preuve sept jours plus tôt alors qu’on aurait pu l’accuser de tentative de meurtre, de trahison ou de complicité envers l’ennemi. Il voulait s’en défendre mais il devait le reconnaître, il aimait bien ce gamin. C’était le soir de l’équinoxe d’automne et demain le premier jour du mois des prophètes. Le royaume du milieu allait connaître le plus grand bouleversement qu’il ait vécu depuis sa création.

# 14 Le cœur de lion

~ COÏNCIDENCES ~

«… Il n’y a pas de coïncidence dans tout ce qui dépend du Lid-gesah’Arch. Le cours de l’histoire est parfois plus simple. C’est tout. »

Extrait du Livre du Héros éternel de Coor-M’Ock (Maamù IV.2.2.1)

Lauranna admirait la cité de Tremel du haut d’un petit promontoire qui surplombait la grande plaine du Tremlor. Les grandes vallées fluviales avaient été laissées plus loin au nord. La grande plaine était verdoyante et de nombreux arbres millénaires venaient ponctuer ce paysage suffocant de beauté sauvage. Au nord on apercevait encore les vallons où coulaient le Tremlor et ses affluents. Au sud de son promontoire, Tremel était posée au milieu de la verdure et de ce centre rayonnaient quelques champs cultivés et surtout des vergers luxuriants. On pouvait distinguer très nettement la large route en pierre pavée érigée des siècles plus tôt, partant pour l’est, l’embouchure et le port de Spao. La ville semblait presque perdue au milieu de cette plaine immense qu’aucune aspérité ne venait défigurer. L’automne venait d’arriver, les pluies seraient de plus en plus fréquentes. Lauranna savait aussi ce que cela signifiait pour elle et sa mission. Les cartes étaient distribuées et même si elle pouvait encore agir ça ne servirait plus à grand-chose. *Pourtant…*

Elle apercevait au sud de la ville les camps d’une ou plusieurs légions. *Impressionnant*. Les bivouacs étaient nettement séparés les uns des autres par un ou deux kilomètres. Le premier au sud-ouest s’appuyait sur un hameau qui se trouvait à moins d’un kilomètre de la cité, successions de carrés blancs parfaitement alignés. En y regardant plus précisément ça ne pouvait pas être une légion mais seulement une partie de l’une d’elle. Le reste était adossé à l’est la cité de Tremel et barrait l’accès à la route de Spao. Juste en dessous de son poste d’observation la 20ème arrivait dans leur dos. Barens serait à Tremel avant midi. Depuis l’incident deux nuits plus tôt, elle avait continué à suivre la légion. Mais, en réalité elle avait définitivement renoncé à assassiner le légat. Elle observait les trois corps d’armées avancer en colonne, bien organisée, perdue dans ses pensées. *Pourquoi les suivre ?* Elle aurait dû remonter en direction du nord ou passer du côté de Chanseth où les guetteurs ne la cherchaient pas. Au lieu de ça elle traînait dans le sillage de cette foutue légion. Depuis, qu’elle avait optée pour Barens les choses étaient allées de travers. La chance et les bons choix de sa cible avaient concouru à la mettre en défaut. Elle ne croyait pas à la chance. Elle ne croyait pas non plus au destin. *Pourtant…*

Le visage du jeune soldat croisé l’autre nuit ne cessait de lui revenir en mémoire. Il l’avait vu. Il l’avait entendu ou peut-être les deux. Et pourtant… Elle aurait juré qu’il était aveugle. Quand elle s’était approchée de lui après l’avoir paralysé grâce aux pouvoirs de l’Inaï-mu’waad, elle avait été frappée par ces yeux bleus d’une extrême pâleur. Mais, ce qui continuait à la questionner, à la hanter même, était le fait qu’il ait résisté à sa voix. C’était la première fois qu’on lui résistait. Elle avait été prévenue au centre. Ses instructrices du Morganat lui avaient dit que certains esprits pouvaient se protéger de l’Inaï-mu’waad, mais cela nécessitait énormément de volonté. Comment ce jeune homme avait-il réussi ? *Non seulement tu t’es fait repérer mais il a résisté*. Elle avait cependant un doute. La douceur avec laquelle il lui avait touché le bras était peut-être due à la paralysie, mais elle n’en était pas sûre. Le soldat n’avait pu que limiter les effets. *Peut-être*. Elle avait très vite été dans son dos et pourtant ses yeux ne cessaient de harceler sa mémoire. Elle ne pouvait permettre ça. Elle ne pouvait pas garder cette faille. Elle venait de prendre la décision de retrouver le soldat et d’éteindre définitivement la vie derrière ces yeux. Elle venait de prendre une décision qui allait sceller l’avenir de nombreuses personnes y compris la sienne.

…

La légion s’installa à deux kilomètres à l’ouest de Tremel, sur un front courant sur près de quatre kilomètres. Barens s’établit dans une ferme isolée, bordée au nord et à l’ouest par d’importants bosquets d’arbres. Les trois corps d’armée étaient disposés en campements séparés. Narlon Barens sorti de la ferme et enfila un chapeau à larges bords pour le protéger de la bruine qui tombait sans discontinuer à moins d’être remplacée par une pluie tiède et violente. Tout était humide depuis des jours et rien ne parvenait à véritablement sécher. Elvan était juste derrière son légat. Il arborait son nouvel uniforme de lieutenant et les insignes distinctifs des Jidaï-atah. Leneckaar lui avait défendu de se mettre en cuirasse comme les jours précédents. La réunion à laquelle ils se rendaient nécessitait une tenue plus protocolaire. Les dernières nouvelles envoyées par le légat Vinckharm étaient mauvaises et ce dernier semblait rassuré de voir que Barens n’avait pas chômé en route. Les trois hommes montèrent sur leurs faucheurs escortés par une cohorte d’éclaireurs dont Leysseen faisait partie sous les ordres de Luun, son nouvel ami. La troupe s’ébranla en direction des hauts remparts de Tremel.

Au fur et à mesure de leur trajet, Leysseen réussit à s’approcher progressivement d’Elvan. Celui-ci était derrière Leneckaar et Barens qui discutaient à voix basses.

- Force et honneur lieutenant.

Elvan se retourna. Il souriait de toutes ses dents.

- Leysseen ! Comment vas-tu ? Tu fais partie de notre escorte, j’aurais pu m’en douter. Je savais que des hommes du lieutenant Decker avaient été choisis.

- Oui mon escouade. Je vais bien mais nos petites discussions nocturnes me manquent.

- Moi aussi. Tu as des nouvelles… Il n’eut pas besoin de finir.

- Elle va bien. Je ne sais pas si tu le sais mais, elle est Centurion.

- Non je ne le savais pas. C’est bien, elle doit être aux anges.

- Elle rayonne. Je ne l’avais jamais vu aussi radieuse. Elvan avait senti la très légère pointe d’amertume mais il se méprenait sur sa cause.

- Vous arrivez à vous voir ?

- Oui. Pas assez à mon goût. Ni au sien d’ailleurs. Enfin, je crois. Leysseen rit de ce rire franc qu’Elvan lui connaissait bien et qui désarmait sa sœur sans coup férir. Elvan rit avec lui et leurs rires firent se retourner les deux officiers supérieurs devant eux. Elvan sentit Leysseen se reprendre et il comprit à son tour. Leur hilarité douchée, un silence gêné s’installa. Elvan était partagé. Il voulait parler à son ami de sa rencontre avec l’assassin des légats. Il n’avait pu en parler à personne. D’un autre côté il ne voulait pas le faire ainsi, sous la pluie à dos de faucheur. Leysseen dû sentir l’hésitation de son ami.

- Ça va ?

- Ma nouvelle fonction est très accaparante. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir vous voir plus. J’aurais tellement de choses à vous raconter… Mais pas ici. Pas comme ça.

- Je comprends. Écoute. Maintenant qu’on est ici il y aura peut-être moyen. Mais, Leysseen lui-même n’en était pas convaincu. Ils retombèrent dans le silence chacun dans leurs pensées. *Moi aussi mon ami il faudrait que je te parle*. Leysseen secoua la tête pour chasser la migraine qui recommençait à sourdre en lui. Elle était apparue il y a trois jours et avec elle les cauchemars étaient revenus. Ils s’étaient mis à longer les remparts gris de la cité. Ils devaient faire plus de douze mètres de haut et étaient surmontés d’un chemin de ronde et de créneaux d’où dépassaient à intervalle régulier des bouches à feu. Il devait y en avoir plus d’une cinquantaine. Leysseen était impressionné. Pour prendre cette ville il faudrait essuyer un sacré tir de barrage.

Ils arrivèrent devant les portes de la ville. Elles étaient closes et une impressionnante garde campait devant. Après les échanges de mots code les armes furent déposées et l’escorte put entrer. En réalité, seuls cinq éclaireurs accompagnèrent Barens, Elvan et Leneckaar. Le lieutenant Luun avait choisi ses hommes et Leysseen en faisait partie. Les autres attendraient dehors. Il ne leur fallut pas longtemps pour regagner le palais du gouverneur. Quoique le mot palais fût un peu fort. La haute demeure du gouverneur ressemblait à un luxueux hôtel particulier. Les encadrures des fenêtres et des portes étaient ornementées et sculptées de motifs floraux. De larges fenêtres aux carreaux colorés découpaient la façade sur trois étages. La lourde porte cochère, ornée des armoiries du royaume s’ouvrit pour les laisser entrer dans une cour intérieure pavée de rose comme le reste de la ville. La cour était remplie de faucheurs, de soldats et de palefreniers qui vaquaient à leurs occupations. Une certaine excitation régnait dans ces lieux. Elvan décida qu’il était temps de voir les choses autrement…

La salle de réception avait été aménagée à la hâte en salle de réunion et salle d’état-major. Les éclaireurs étaient restés dans la cour, seul Elvan avait été autorisé à suivre Barens et le second. Quand ces derniers entrèrent dans la salle, tous les visages se tournèrent vers eux. Un gaillard d’une cinquantaine d’années aux traits sévères et au visage creusé par la fatigue les accueillis en tendant les bras. Reinar Vinckharm était heureux que son homologue soit enfin là. Les salutations furent rapides et chaleureuses entre les deux hommes. Barens présenta Elvan comme son aide de camp à Vinckharm ce qui clôtura le débat avant même qu’il ne commence. Les autres personnes présentes saluèrent à leur tour les nouveaux venus avec des expressions sombres sur leurs visages fatigués. Il y avait, outre le gouverneur Seren Ne-G’ethy, le second de Reinar un dénommé Yori Ne-Ogero, l’officier guetteur Ashton Buxley et le Comte Andrej Ne-Athalantir qui visiblement accompagnait un homme d’une quarantaine d’années et de grande stature. Tout le monde semblait empressé autour de lui. Tout le monde hormis Vinckharm et Barens. Ce dernier cependant, salua respectueusement Asenor Coeurdelion, prince de Lunor fils unique du roi Roderick. Tous, sauf Leneckaar et Ne-Ogero portaient l’opale noire sur le front. Le joyau que portait le prince était particulièrement ouvragé. Elvan ne put s’empêcher de sourire à cette ironie. Eù était, il en était convaincu, la conscience ultime, S’ul-genah. Combien de ces hommes en ce moment étaient réellement à la recherche de cette illumination ? Finalement, il lui apparut que les deux seconds étaient sans doute plus honnêtes que tous les autres en refusant de porter le signe de la foi. Mais ce n’était sans doute ni le lieu, ni l’heure de porter un jugement sur eux.

- Mon prince, vous êtes encore parmi nous. C’est un honneur.

- Narlon mon ami, vous avez raison. Mon père m’a demandé de revenir il y a plusieurs jours déjà. Mais les événements ici m’ont retenu. Je laisserai Reinar vous expliquer la situation. Mais auparavant, je crois que le guetteur a des choses à voir avec vous.

- Effectivement mon prince. Je vais régler ça rapidement et nous parlerons ensuite de choses sérieuses.

Ashton se pinça les lèvres devant le camouflet mais ne dit mot. Il avait entendu bien des rumeurs au sujet du légat et celle de son manque de tact en particulier. L’entretien entre Barens et lui ne dura effectivement que quelques minutes. Elvan fut convié à participer à l’entrevue et lui-même confia ce qu’il avait vécu. Le guetteur usa de magie sur lui. Mais, Elvan en fut soulagé. Le nouvel interrogatoire confirma qu’Elvan ne mentait pas, même s’il ne disait pas tout. Barens parut soulagé. Le guetteur confirmait que la femme était bel et bien l’assassin des quatre légats, qu’ils avaient eu de la chance, et surtout Elvan. Ashton évoqua lors de son interrogatoire d’Elvan la voix et les murmures inaudibles. Avec les informations recueillies par Elvan il fut admis qu’elle possédait un don rare et mystérieux. Le guetteur enquêterait à ce sujet. Pour Ashton tout prenait un sens, mais il restait frustré de n’avoir pu l’arrêter. Quand ils eurent terminé, il remercia Barens et Elvan.

- Je suis désolé. J’espère que les dégâts qu’elle a commis ne nous porteront pas préjudice. Je doute qu’elle cherche à nouveau à vous attaquer. De toute façon, les événements semblent se précipiter et montrent qu’elle agissait bien pour le compte de nos ennemis. Au revoir légat.

Ashton Buxley n’avait pas encore quitté la salle que déjà Barens retournait vers Reinar et le prince qui discutaient devant une carte du royaume. Ce qu’Elvan apprit ce jour-là le glaça d’effroi. Contre toute attente Kotzash venait de lancer une vaste offensive. Les épisodes de guérillas précédents n’avaient été faits que pour « distraire » les panshiens. Ils avaient parfaitement masqué le rassemblement de leur armée. Celle-ci se déversait depuis deux jours sur trois axes. Spao était visé à près de huit cents kilomètres de là. Le deuxième axe ciblait clairement le Tremlor et près de trente mille hommes seraient aux portes de Tremel sous peu. Enfin, une dernière ligne d’attaque semblait destiner à couper le sud du reste du royaume en attaquant directement par les hauts plateaux au nord du Tremlor. Barens était furieux. Ces pires prévisions se réalisaient.

- Il nous faut des nouvelles du nord au plus vite, ne cessait-il de répéter. Je crains que le pire ne soit à venir.

Elvan fut surpris que le prince ne soit pas nommé à la tête des armées. Il donnait son avis mais se rangeait systématiquement aux décisions des deux légats. Quant au comte il tenta deux fois de s’immiscer dans la conversation. À la troisième il jugea préférable de laisser les professionnels agir. Barens proposa un plan que tous acceptèrent. C’était risqué mais ils avaient l’avantage d’être déjà en position. Tremel allait subir la deuxième bataille de son histoire millénaire. Les Panshiens pris au dépourvu allaient laisser les kotiens venir jusqu’à eux.

- Nous devons les défaire ici pour couper leur offensive en deux. Je pourrai alors remonter et prendre les kotiens en tenaille sur les hauts plateaux entre Tarum et moi, pendant que tu fonceras sur Spao aider la 8ème. Avec un peu de chance la 17ème sera aussi là-bas.

Les sept hommes continuèrent à affiner le plan de bataille et échanger sur les questions qu’une telle offensive soulevait jusqu’à la tombée de la nuit. Quand Elvan rentra dans la tente pour préparer le repas de Barens il avait la tête qui tournait. Il était trempé par le retour sous une pluie battante et son estomac hurlait. Il comprit qu’ils n’avaient pas pris la peine de déjeuner depuis leur arrivée aux portes de Tremel. Comme un automate, Elvan se mit à dresser la table pour le légat. Il posa sur le côté un deuxième couvert au cas où Leneckaar serait invité. Puis il alluma un bâton d’encens pour chasser l’odeur de jute et de cuir humide. Il s’apprêtait à sortir pour trouver le maître coq quand les deux hommes entrèrent. Barens posa une main sur l’épaule d’Elvan.

- Faites nous envoyer deux repas et prenez votre soirée. Les journées qui viennent vont être longues et pénibles. Elvan savait qu’il était inutile de remercier le légat. Il lui adressa un sourire fatigué et sortit.

Elvan se hâta de trouver Leysseen avant qu’il ne reparte à son bivouac. Tous les deux convinrent de se retrouver dans la tente d’Elvan d’ici une heure. Elvan promit qu’il y aurait à manger et à boire. Puis il partit en direction des quartiers de la cantine et donna ses instructions pour le repas du légat et, privilège de la fonction, pour le sien. Dehors la pluie ne cessait de tomber dru. Quand il put enfin enlever ses vêtements trempés sa peau et tout son corps hurlèrent de plaisir à quitter ce confinement. Avec délectation il se sécha à l’aide d’une serviette laissée à cette intention et enfila une longue chemise de lin et un pantalon court. Puis, plaisir suprême, il s’affala sur son lit de campagne. *Ne plus penser à rien*. Cette pensée le fit sourire et il sombra.

Son esprit tout entier fut happé. On arrachait son âme à son corps et la chute n’en finissait pas. L’abîme grandissait et les battements de son cœur s’accéléraient. Au début tout n’était que perception auditive. Les sons martelaient dans sa tête et les mots se bousculaient. Sept. Où vas-tu ? Tu dois le trouver. Sept. Le court chemin. Les mots sans cesse. Et au bout du chemin un enfant pleurait. Seul, abandonné. Et l’enfant leva son regard empli de larmes vers le court chemin. Mais ses yeux étaient d’or et son iris une fente noire où se confondait l’abîme du temps. Le dragon pleure. Sept. Les plaines s’ouvrirent et se couvrirent de pourpre. La fureur des flots arrivait par le sud. Il se mit à courir, l’enfant, laissant l’autre emporté par les serres de l’aigle majestueux. Mais devant lui les tourbillons de neige l’aveuglaient. Le court chemin est la voie. Toujours les mêmes mots. Le sol se déroba alors qu’il refusait d’avancer. Et dans le gouffre qui l’aspirait il aperçut un bref instant la mort. La fin de toute vie : Ih’Tahq. Le crissement suraigu du métal lui vrilla les tympans et l’âme…

Elvan se réveilla en sursaut, en sueur et pendant un bref instant il ne reconnut aucun des objets qui l’entouraient. Il avait un mal de tête épouvantable. La douleur était semblable à des poignards qu’on enfonçait dans son crâne. Il dut fermer les yeux et… Il les rouvrit pour voir le soldat qui lui apportait son repas interloqué devant lui. *Je vois…* La douleur se radoucissait sans cesser et Elvan se leva péniblement alors que le soldat avait posé à la hâte son plateau et lui prêtait son bras pour l’aider.

- Ça va lieutenant ? Vous voulez que j’appelle un soigneur?

- Ça va. Merci, je… Non ça ne sera pas utile. Le soldat aida Elvan à s’asseoir sur sa chaise puis devant son silence décida qu’il devait le laisser seul. *Je vois…* Tout était un peu trouble, et les couleurs lui apparaissaient comme voilées. On eut dit qu’un peintre esquissait pour lui une toile pastelle. La douleur s’amenuisait encore pour n’être plus qu’un compagnon lointain mais toujours présent. Il vit alors les flux de matière et d’énergie qui composaient ce tableau. Les objets n’étaient plus de simples silhouettes d’or. L’ensemble de ce qu’il voyait était plus complexe. Il commençait à s’habituer au flou. Il comprit que cette impression était liée aux courants d’énergie qui caressaient, émanaient de toute chose autour de lui et de lui-même. Leysseen entra à ce moment et devant le regard de son ami il comprit que quelque chose de grave venait de se produire. Avant qu’il ait pu dire quoique ce soit, Elvan lui fit un signe de la main pour le rassurer.

- Ne t’inquiète pas mon ami. J’ai juste fait un mauvais rêve. Je me suis assoupi et les derniers événements m’ont fatigué. Donne-moi quelques instants, je me rafraîchis et je suis à toi.

- À nous. La voix claire d’Ysaël le fit sursauter. Le frère et la sœur s’enlacèrent en riant.

- Ysaël je suis si content. Ah mes amis. Nous avons tant de choses à nous dire et si peu de temps. La voix d’Elvan s’était peu à peu éteinte.

- Allons, lui dit Leysseen. Ne pensons pas à demain. C’est tout ce que tu as à manger pour nous trois ?

- Tu vois je t’avais dit qu’il valait mieux prévoir de notre côté. Ysaël se pencha et ramassa un panier qu’elle avait visiblement amené avec eux. Elle en sortit une grosse bouteille en terre cuite, du pain, des fruits et de magnifiques morceaux de viande salée. Avec la carafe de vin et les deux assiettes de ragoûts qu’Elvan avait demandés, le festin était complet.

Les trois amis mangèrent en plaisantant et riant sur leurs nouvelles vies. Ysaël notamment n’en finissait plus de les faire rire sur la moindre de ses « aventures » chez les Janis-H’aer. Elle avait visiblement fait preuve de pas mal de maladresse au début mais son humour et son sens de l’auto dérision avait désarmé tout ressentiment envers elle. Ni Elvan ni ses amis ne remarquèrent qu’il agissait normalement. Elvan voyait, différemment mais il voyait. Les heures s’égrenaient et les jeunes gens n’en finissaient pas de se raconter leurs quotidiens. Leysseen et Ysaël harcelaient Elvan de question sur Barens, sur son caractère et ses habitudes. Elvan essayait d’étancher leur curiosité tout en préservant un peu l’intimité du légat. Quand ils évoquèrent la bataille du défilé de Dorne, la réalité les rattrapa et ils en vinrent naturellement à parler de ce qui les attendait. Dans les jours qui venaient, une grande bataille se préparerait et ils allaient y participer. La perspective de cette bataille les rendit peu à peu muets. Alors que la nuit était très avancée, Elvan se rappela sa discussion plus tôt dans la journée qu’il avait eue avec Leysseen.

- Tu voulais me parler de quelque chose ?

- Ah ! Oui… Je recommence à faire mes rêves étranges et mon dos me fait souffrir. Je voulais… Enfin si tu es d’accord. Tu es fatigué, je sais et je comprendrai que…

- Pas de souci mon ami. Je vais jeter un œil et après je t’aiderai à dormir. Du moins cette nuit.

Mais la formule ne passa pas inaperçue. Ysaël se redressa tendue.

- Tu vas jeter un œil ? Mais comment ?

- Ysaël, je sais j’aurais pu vous dire. Il s’est passé tellement de choses depuis notre arrivée ici. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi ? La drogue que m’ont administrée les belbukéens a dû favoriser disons une sorte de double vue. Techniquement je crois bien que mes yeux ne voient plus comme les vôtres peuvent voir. Mais mon affinité avec la magie et les Jidù me permettent, enfin je suppose, de voir. Les couleurs sont atténuées et le tout baigne dans un léger floue que j’attribue aux flots d’énergie qui remplissent la nature et émanent de tout et de tous.

Ysaël et Leysseen étaient bouche bée. Ils connaissaient trop bien Elvan pour croire qu’il leur racontait n’importe quoi, mais la pilule était grosse. Pourtant, il leur fallait bien admettre qu’il se comportait comme s’il voyait parfaitement. Elvan ne leur laissa pas trop le temps de la réflexion. Il s’approcha de son ami et l’aida à soulever sa chemise. Le tatouage avait encore grandi et le magnifique dragon apparaissait presque entièrement. Il s’enroulait autour du torse de Leysseen et il commençait à se distinguer aussi sur sa poitrine et son ventre. Elvan voyait les flux pulsant dans chaque nervure, chaque écaille. À ses yeux le tatouage était une entité vivante comme associée à Leysseen. Une sorte de communion parasitaire. Ysaël les regardait inquiète.

- Ça n’est pas grave Elvan ? Dis-moi.

- Je n’en sais rien. Je ne pense pas que ce soit un mal, pour Leysseen. Mais, je ne sais pas ce que cela signifie et ce n’est pas ici que j’obtiendrai des réponses.

Elvan usa de magie pour calmer les angoisses de Leysseen et les trois amis échangèrent encore une heure sur les dernières révélations et toutes leurs hypothèses leur paraissaient plus rocambolesques les unes des autres. Le matin allait se lever quand Leysseen et Ysaël quittèrent la tente d’Elvan. Ce dernier s’efforça de ne pas se coucher. Narlon Barens l’attendrait dans une heure et une nouvelle journée allait commencer. Il se débarbouilla pour se rafraîchir et enfila sa cuirasse, jambières et brassards sur la chemise brune. Il ajusta ses rubans blancs et la broche d’argent en forme d’éclair, signe de son appartenance aux corps des Jidaï-atah et de sa fonction d’aide de camp. Il sortit et huma l’ait à plein poumon. La pluie avait cessé. Un épais brouillard baignait le camp de ses volutes blanchâtres. Il fila vers la tente du légat. Tant de choses devaient être faites. *La guerre…*

…

Les deux jours qui suivirent passèrent en un éclair. Barens n’arrêtait pas. Il recevait presque tous les jours la visite des préteurs et tous les officiers supérieurs, de son pair Reinar Vinckharm et parfois du prince Asenor. Ce dernier aurait en charge deux bataillons de cavalerie et une cohorte d’artillerie. Elvan savait que le rôle de Asenor dans la bataille qui s’annonçait était au cœur du dispositif prévu par Barens. Le prince était jovial et souvent un peu trop impulsif. Ses remarques étaient rarement passées au crible de la diplomatie ou du tact, mais il était respectueux envers les légats. Elvan remarqua même des signes d’admiration. Le prince était un bagarreur, il aimait être là au cœur de l’action. *Il n’est pas fait pour l’étiquette et la politique, la vie de cour doit l’ennuyer profondément*. Elvan ne pouvait s’empêcher de penser qu’un jour pourtant il lui faudrait accepter cette vie, pour poursuivre l’œuvre de son père.

Vint le moment où Barens donna ses consignes à Elvan.

- Vous resterez avec moi. Je ne vous renvoie pas chez les faiseurs, j’ai besoin de vous. Lorsque la bataille commencera, nous serons au centre du dispositif et nous devrons coordonner tous les mouvements. Je vais devoir donner et envoyer beaucoup d’ordres, voire de contre-ordres. Il faudra que vous soyez particulièrement réactif et que vous répondiez présent à toutes mes demandes. Vous devrez parfois vous-mêmes aller délivrer des messages et veiller à ce que la liaison avec les armées jamais ne se coupe.

Elvan sentit son armure peser un peu plus, mais il comprenait. Il comprenait aussi qu’il devrait protéger le légat si besoin était.

…

L’armée kotienne était en vue. Les éclaireurs ne cessaient leurs va et viens et relataient de plus en plus de nombreuses escarmouches entre eux et les éclaireurs ennemis. Les signes d’une grande bataille étaient là. D’après les rapports, l’armée ennemie arrivait plein sud et selon toute vraisemblance serait en position demain. Barens avait fait placer les camps des légions à leurs emplacements définitifs. Vinckharm et la 5ème seraient sur l’aile gauche, Barens assurerait le centre avec la 20ème. Asenor assisté de Mura Ne-Davù du troisième corps avait été volontairement déplacé en retrait de la ligne de front. Leur campement était derrière un petit hameau à l’ouest de Tremel avec presque toute la cavalerie de la 20ème et deux cohortes d’artillerie légère. D’après les mouvements des forces kotiennes, le gros de leur armée devrait faire face à Barens et ses officiers, mais c’est Ne-Decex qui supporterait sans doute le gros de l’effort. Lui et le deuxième corps amputé d’une bonne partie de sa cavalerie étaient le pivot du dispositif. Leysseen avait été envoyé avec toute l’escouade de Decker avec le prince Asenor. Les éclaireurs étaient presque toujours utilisés sur le champ de bataille comme unité de cavalerie légère. Mais leur spécialité était le déplacement rapide et le combat en mêlée pied à terre. Les Janis-H’aer avaient été placées au centre sous les ordres de Ne-Decex, où leur sens du combat pourrait au mieux servir. Elvan était inquiet mais refusait de trop y penser. Ysaël serait au cœur de la bataille, là où les combats seraient sans doute les plus durs et les plus meurtriers. Les Jidaï-atah des deux légions avaient été regroupés et répartis sur l’ensemble de la ligne. L’objectif principal des faiseurs était de camoufler les positions des pièces d’artillerie et notamment les extraordinaires canons soniques, antiques artefacts issus des ères de légendes. Et ce jusqu’à ce qu’ils tonnent. Ensuite, leur force offensive devait servir à soutenir l’infanterie.

…

À huit heures du matin les premiers affrontements débutèrent dans une brume disparate qui gênait la progression des unités. Barens ordonna cependant à toutes les unités centrales d’avancer, les premiers tirs de barrage débutèrent dans la foulée. Les kotiens tentèrent eux aussi d’utiliser leur artillerie mais avec moins de succès. La méconnaissance du terrain et des positions exactes des légions les desservait. Ysaël entendait les hurlements des boulets filer au-dessus de leurs têtes. Le vacarme ne faisait que commencer et déjà l’odeur de la poudre et de la fumée âcre empestait les champs environnant. Comme pour sa première bataille, l’excitation se mêlait à l’appréhension. Elle attendait, arme au poing, son bouclier à pointes, particularité des Janis-H’aer, serré contre elle. Ses ordres étaient simples. Emmener sa cohorte face à l’ennemi et avancer coûte que coûte. Mais elle ne devait jamais oublier de rester dans la ligne de front. Elle ne devait pas se retrouver seule. Elle n’avait aucune perception du reste des armées. Elle comprenait l’impérieuse nécessité de faire confiance et de respecter les consignes. D’autres au-dessus d’elle, savaient qui, savaient quand, et attendaient d’elle qu’elle donne le meilleur. *Le signal*.

Devant elle la brume se dissipait un peu et elle aperçut un bosquet d’arbre à près de cinquante mètres, et un mouvement. Aussitôt elle se lança au pas de course entraînant derrière elle sa cohorte et elle vit que les autres cohortes à côté d’elle faisaient la même chose. Plus loin sur la gauche, elle ne pouvait les voir mais les unités d’infanterie légère de la 5ème faisaient de même. Elles étaient silencieuses car c’étaient une autre de leurs consignes. Le vacarme redoubla et les premières explosions de feu fauchèrent les rangs des Janis-H’aer qui pourtant accélérèrent. L’enfer se déchaîna quand elles furent à la hauteur du bosquet. Elles se heurtèrent à une forêt hérissée de lances. Les piquiers kotiens avançaient face à elles et briseraient leur élan. Un cri, un ordre, Tout se passait à une vitesse affolante. Les premières Janis s’accroupirent et levèrent leur bouclier sur leur tête les suivantes vinrent se coller derrière et ainsi de suite sur quatre rangs. Le premier rang se leva quand les piquiers étaient presque au contact, sous une pluie de flèches envoyés par les kotiens. Les Janis continuaient à courir et leurs quatre premiers rangs avaient formé un escalier humain sur lequel elles s’élancèrent. Ysaël comme ses sœurs mit toutes ses forces pour sauter au-delà de la forêt de piques. Elle retomba en hurlant sur le premier rang et sa lame commença à faucher des vies. Les piquiers n’étaient pas adaptés au combat de mêlée. Prévus pour briser les charges de cavalerie, ils se faisaient tailler en pièces par l’infanterie légère des panshiens. Les archers suivaient juste derrière et leurs pluies d’acier précédaient les Janis. Ysaël vit d’autres rangs ennemis fauchés par les volées panshiennes juste avant qu’elle n’arrive à leur hauteur pour continuer son œuvre de destruction. Un signal, un ordre chez l’ennemi et les unités commencèrent à reculer en bon ordre, rapidement. Il ne fallait pas les lâcher se dit-elle. Mais à ce moment, une boule de feu s’abattit à côté d’elle et l’explosion la projeta violemment en arrière. Le souffle coupé elle apercevait à peine ses sœurs de guerre se faire décimer par une pluie de boules de feu lâchées par les catapultes kotiennes. L’élan était totalement brisé. Dans un effort douloureux, sa poitrine hurlait, elle se releva. Son casque était tombé. Ses oreilles bourdonnaient. Elle comprit qu’il fallait reculer en voyant ce qui restait de son escouade battre en retraite vers les lambeaux de brume. Le brouillard fut salvateur, les kotiens n’étaient visiblement pas décidés à user au petit bonheur de leur artillerie. Les rangs se reformèrent et quelques instants plus tard elles étaient en mesure de repartir. Les kotiens ne leur en laissèrent pas le loisir. Une volée de flèches annonça l’arrivée de l’infanterie ennemie.

Le combat qui suivit fut acharné. Les kotiens étaient décidés à percer les lignes panshiennes. Ysaël se battait comme une tigresse et ne cédait pas un pouce de terrain. Autour d’elle, le champ était jonché de cadavres et de soldats agonisants empilés les uns sur les autres sans aucune distinction de faction. Le sol était imbibé de sang et elle trébuchait régulièrement, glissant sur les cuirasses des morts et des blessés qui n’avaient plus la force de se relever. L’assaut fut finalement repoussé et les kotiens durent reformer leurs rangs. Le brouillard disparaissait laissant apparaître un champ de désolation. Mais il n’était pas encore temps de pleurer les morts. Les canons tonnaient toujours, les flèches avides sciaient le ciel et les boules de feu ennemies enflammaient les rangs panshiens. Ysaël crut que tout était fini quand une nouvelle fois elle se trouva dans le souffle de l’explosion d’une de ces boules magiques. Sa cuirasse fut littéralement arrachée et elle fit une triple boucle projetée à six mètres de là. Était-ce les effets dopant de l’adrénaline ou une chance incommensurable, une fois encore Ysaël put se relever. Une vilaine plaie sous les côtes saignait et imprégnait sa chemise noircie pas les combats et les fumées. *Que foutent nos faiseurs, bordel !* Elle ramassa sa cuirasse et comprit en la voyant qu’elle ne lui servirait plus. Elle dut réagir rapidement car le combat venait de reprendre.

Elle ne savait plus où elle était, où en était la bataille. Tout ce qu’elle avait en tête était : survivre et tuer. Tuer un maximum d’ennemi. Tout à coup comme par enchantement la brume se densifia pour former des bancs opaques qui plongeaient les combattants dans une mer laiteuse où l’on ne distinguait rien à plus de trois mètres. Il lui sembla que les sons eux-mêmes étaient atténués par la brume. La fraîcheur du brouillard pénétra tout son corps et elle frissonna. Puis elle les entendit. C’était un bourdonnement qui montait rapidement en intensité pour éclater en un bruit sourd. Elle sentit l’air vibrer au-dessus d’elle comme une onde sonore venait faucher les rangs des unités kotiennes de réserve. Pendant un temps indéterminé, les canons soniques donnèrent leur souffle de mort. Toutes les unités panshiennes avançaient à l’unisson de leur puissante artillerie. Il ne restait pas grand-chose des Janis-H’aer mais Ysaël retrouva Ne-Tierra et ensemble elles reformèrent une cohorte à peu près convenable. Des cent cinquante femmes qui composaient l’escouade, il ne restait pas plus de vingt-cinq d’entre elles. Mais la détermination se lisait sur tous les visages.

Alors que la progression indiquait que les panshiens gagnaient du terrain, Ysaël aperçut dans le creux d’un lambeau de brouillard les unités de la 5ème qui jusqu’ici s’étaient battues à leur côté, changer d’axe et s’éloigner vers la gauche comme pour répondre à un signal invisible. Ysaël comprit que l’ennemi tentait de les déborder. Elle était perdue. Un instant plus tôt, elle avait le sentiment que la victoire s’approchait et que les kotiens ne tarderaient pas à battre en retraite. L’instant d’après, le doute s’engouffra en elle comme un coup de vent balaie les feuilles mortes. *S’ils nous débordent, tout est fini*. Le brouillard jouait en leur faveur. Si Ysaël eut bien aimé que la cavalerie vienne un peu les appuyer, elle comprenait que c’était cette brume qui retenait les kotiens de faire de même. Mis à part les boules de feu des catapultes et de Jidaï-atah ennemis l’artillerie kotienne était également peu intervenue par manque de visibilité. Pourtant ça n’avait pas arrêté Barens qui, lui, avait fait donner largement du canon. Une horde de fantassins lourds déboula dans le champ de vision d’Ysaël. Ils portaient des armures à lamelles, des casques à visières et de lourds écus. Leurs épées longues s’abattirent sur la cohorte des Janis-H’aer qui résista quand même à l’impact. La violence redoubla. Ysaël était épuisée. Elle ne savait plus depuis combien de temps déjà elle se battait. Son épée pesait une tonne et chaque coup lui arrachait un cri de douleur et de rage. Sa plaie ne saignait plus qu’une humeur noire de mauvais augure. D’autres plaies plus superficielles drainaient sa vie hors d’elle. Rien de ce qu’elle avait connu jusqu’ici dans cette bataille n’était comparable au déferlement de terreur qui s’abattit sur elle et ses sœurs. Surgissant sur leur flanc gauche des lanciers à pied chargeaient sur elles. *Débordés, nous sommes débordés*. Une douleur fulgurante lui transperça la cuisse et elle se sentit emporté dans les airs, alors que la charge furieuse des lanciers kotiens brisait la détermination des Janis-H’aer. Dans un éclair aveuglant elle vit une bourrasque soulever les lanciers et les projeter en l’air. Les sons, les bruits des clameurs et des canons disparurent. Le calme s’installa dans l’esprit de la guerrière. Sa vie quittait lentement son corps alors qu’elle laissait ses larmes couler loin de celui qui était son homme. Elle ne put que murmurer son nom avant de fermer les yeux et de laisser le noir l’emporter.

…

Leysseen et les éclaireurs attendaient depuis des heures. Les bruits furieux de la bataille leur parvenaient et augmentaient sa frustration. Il savait qu’il y avait un peu plus d’un millier de cavaliers cachés derrière ce hameau. De leur point de vue ils étaient même légèrement en hauteur par rapport aux immenses champs devant la cité. Le brouillard s’était levé mais pas sur le champ de bataille principal. Il lui était impossible de dire qui l’emportait et même si l’un des camps l’emportait… Toute la matinée avait été ponctuée par les canonnades. Ils avaient entendus les grands canons soniques déversaient leur souffle destructeur, aperçut les gerbes des catapultes magiques des kotiens. Les faucheurs piaffaient, et les hommes ne tenaient plus en place. En tout début d’après-midi, ils reçurent enfin l’ordre de charger. Leur objectif était simple : déborder les kotiens par la droite. Si les unités d’infanterie avaient tenu bon elles devaient avoir suffisamment affaibli les lignes ennemies pour que celles-ci soient balayées par la cavalerie. Le prince conduirait lui-même la charge et Ne-Davù commanderait les tirs d’appuis de l’artillerie légère.

Les deux bataillons se mirent en mouvement. L’escouade des éclaireurs était sur la gauche et chargerait donc au cœur des combats pour venir rapidement soutenir l’infanterie épuisée par des heures de mêlée. Ils avançaient au pas, puis au trot. Lorsqu’ils furent assez près, Asenor et les capitaines de cavalerie baissèrent leurs armes et lancèrent la charge. Leysseen était survolté par l’attente et la frustration. Son escouade fut parmi les premières à fondre sur les rangs kotiens. Pris en tenaille par le flanc, ils ne purent se mettre en carré et la charge fut dévastatrice. La cavalerie perça comme on fend le beurre les troupes kotiennes qui paniquèrent. Même leur propre cavalerie lancée trop tard, gardée trop longtemps en réserve se fit balayer par la vague furieuse.

Leysseen abattait sa lame et dispensait la mort. Il vit le signal et se jeta à terre pour continuer la lutte à pied. La frustration fit place à la colère et la colère céda à la fureur. Les moulinets dévastateurs de Leysseen laissaient un sillon de morts et de blessés derrière lui. Il semblait que rien ne pouvait le toucher. Sa cuirasse ne semblait pas le gêner le moins du monde et il virevoltait dans une danse macabre. Rapidement derrière lui un rassemblement de fantassins fatigués mais ragaillardis se forma et de son côté l’infanterie panshienne se remit en marche. À côté de lui Decker se battait comme un diable. Il réussit tout de même à hurler à l’encontre de Leysseen :

- Poussons en avant ! Ils doivent céder ! Poussons !

Leysseen ne se fit pas prier et il reprit ces mots. En hurlant il s’élança et fendit crânes et cubitus de tout ce qui tentait de l’entraver. Il avait dans la bouche le goût du sang et l’odeur de mort. Son bras ne faiblissait pas, frais et avide d’avoir attendu des heures. Les éclaireurs et avec eux les escouades de fantassins de la 20ème continuèrent à enfoncer les rangs ennemis. Bientôt ils virent les premiers cavaliers empêtrés dans la mêlée, mais continuant à dispenser la mort autour d’eux. L’avancée des panshiens était inéluctable. Les kotiens refluaient de toute part et le bon ordre de leurs rangs commençait à se disloquer sous l’effet de la panique. À un moment Leysseen ne vit plus Decker à côté de lui, mais il poursuivait sans relâche. Puis il vit le prince. Il était entouré de toute part et abattait sa masse furieusement sur tous ceux qui tentaient de l’approcher. Leysseen força le pas, il ne cherchait plus à tuer tous ceux qui étaient à portée de son arme, il fonçait vers le prince Coeurdelion. Deux soldats kotiens tentèrent de s’interposer. Dans un mouvement, il saisit le bras du premier, s’enroula à l’intérieur. Pendant que sa lame retournée transperçait le malheureux, le bras de celui-ci se planta dans le second guidé par la poigne de Leysseen. Les deux hommes s’effondrèrent ensemble et Leysseen poursuivait son avancée. Plus il marchait et se frayait un passage dans la masse des combattants, plus il lui semblait que celle-ci devenait plus compacte, plus le prince toujours monté semblait s’éloigner. Il donna des coups de reins autant que des coups de pied, de poings, ou d’épée pour faire le vide autour de lui. Il vit le prince et l’instant d’après il ne le vit plus. Dans un ultime effort il trancha encore les membres d’une foule d’ennemis anonymes avant d’arriver jusqu’au corps inanimé du prince. Il se campa là et perça, trancha, découpa, tua tous ceux qui tentaient d’approcher le corps de Asenor. Comme une bannière flamboyante, il rassembla autour de lui une horde de combattants furieux qui repoussa tous les assauts kotiens.

En milieu d’après-midi les combats n’étaient plus que des escarmouches disparates. Les kotiens avaient été mis en déroute. Leysseen était agenouillé devant son prince mourant. Asenor lui tendit la main. Les quelques hommes restés autour d’eux tremblaient d’épuisement mais leurs dernières forces étaient tournées vers leur prince et le soldat qui l’avait protégé plus d’une heure durant. Leysseen prit la main de son suzerain.

- Jeune soldat. Avons-nous gagné ?

- Nous sommes victorieux mon prince. Les hommes de M’Matheina poursuivent les derniers restes de leur armée en déroute.

- Merci.

- Mon prince… Leysseen voyait la vie fuir ce corps meurtri et il lui semblait qu’un étau invisible l’empêchait de respirer.

- Merci… de m’avoir permis de voir notre victoire… Je, mon père…

Dans la plaine de Tremel, des champs noyés du sang des braves s’élevait le chant des plaintes. La victoire était amère. Quelques soldats épuisés pleurèrent au dernier souffle de leur prince. Leysseen était de ceux-là. Il ne savait pourtant pas combien de larmes il verserait encore pour cette victoire.

# Épilogue

~ DES JIDÙ ~

« Les Jidù sont une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre, et qui maintient la galaxie en un tout unique. »

Extrait du Livre des étoiles de Ob-Nekobby (Maamù VII.1)

Barens était satisfait. Son plan avait parfaitement fonctionné. Mais les pertes étaient importantes et pas seulement pour les légions, pour le royaume également. Les kotiens avaient sans doute perdu près des trois quarts de leur armée. Il restait cependant les deux autres armées envoyées à l’est et à l’ouest. Lui-même estimait avoir perdu plus de trois mille hommes dans cette bataille. Vinckharm entra dans la tente où Elvan servait un bakswé à Barens. Il remplit immédiatement une seconde tasse qu’il tendit au vieux légat. Il avait l’air encore plus vieux que la veille.

- La dépouille du prince a été portée en ville. Elle sera exposée au temple dès ce soir.

- Pourquoi as-tu abandonné le centre ? La voix de Barens était sourde et grave, Vinckharm s’humecta les lèvres avant de répondre.

- Tu le sais aussi bien que moi. Les kotiens tentaient de nous déborder par la droite.

- Tu n’étais pas obligé d’envoyer toutes ces unités. C’était entendu que les kotiens tenteraient un débordement et la droite était la plus probable.

- Tu ne vas pas me faire chier avec ça alors que je les ai repoussés ? La colère montait chez Reinar qui avait posé violemment sa tasse.

- SI ! Heureusement que tu les as repoussés ! La moitié de tes troupes auraient suffi et le centre n’aurait pas autant souffert. Pendant que tu gagnais ta petite bataille, mes hommes se faisaient tailler en pièces par un débordement interne.

- Nous avons tous perdu beaucoup d’hommes aujourd’hui. Le vieux légat s’était radouci. Il n’avait pas envie d’affronter son cadet. Tu as raison, sans doute. J’ai agi au plus vite au mieux de ce que je pensais nécessaire.

- Heureusement que j’avais gardé une escouade de cavalerie. J’ai pu compenser ton absence. Mais nous avons bien failli perdre cette bataille.

- Nous l’avons perdu en partie. Elvan avait laissé échapper sa phrase. Elle était venue comme une évidence. Ils ont tué le fils du roi. Ils ont atteint le cœur du lion. Rien ne sera plus comme avant.

Barens restait silencieux et Vinckharm baissait les yeux. Ils savaient que le jeune homme avait raison. L’unique héritier du trône était mort aujourd’hui sur ce champ de bataille. Même s’ils gagnaient cette guerre, les choses ne seraient plus comme avant et il faudrait s’attendre à des luttes de pouvoir sans nom pour la succession.

- Pourquoi n’est-il pas reparti pour Derach-Ach quand son père le lui a demandé ?

- Tu le connaissais aussi bien que moi, Narlon. Il aimait se battre. Quand il a su que Kotzash attaquait, je n’ai pas pu le dissuader de rester.

- Nous devons célébrer la victoire tout de même. Pour ceux qui restent. Lieutenant, faites venir tous les officiers supérieurs et le Capitaine Jabert. Nous devons organiser ça.

Plus tard en fin d’après-midi, une délégation kotienne se présenta, en pourparlers et demanda à voir Barens. C’était entendu. Les kotiens pourraient rassembler leurs morts et leurs blessés, puis les légions nettoieraient le reste. Après chaque grande bataille, le rituel était ordonné. De toute façon, il était hors de question de laisser tous ces corps pourrir dans les champs. Cette opération ne devait se faire que parce que les kotiens acceptaient sans condition d’être raccompagné à la frontière. Panshaw n’avait jamais fait de prisonniers. Mais Barens pensait déjà à la suite. Il attendait des rapports du nord du Tremlor et il était décidé à repartir vers les hauts plateaux d’ici deux jours au plus tard. Il fallait empêcher les kotiens de faire la jonction entre leurs deux forces armées. Il fallait les empêcher d’isoler le Tremlor.

…

Leysseen avait d’abord été au campement des Janis-H’aer. Il ne restait pas beaucoup d’entre elles et la plupart devaient se faire soigner rapidement. Visiblement elles et le corps d’armée de Ne-Decex avaient affronté le gros de l’ennemi. Mais, il ne trouva pas Ysaël. Il se rendit du côté des soigneurs. Les plaintes et les pleurs ne cessaient de sortir des corps blessés et pour certains mutilés. Les soigneurs s’affairaient en tous sens et pourtant on n’avait pas encore complètement nettoyé le champ de bataille et de nombreux blessés attendaient là-bas, entre la vie et la mort. Elvan était là. Quand il aperçut son ami, un sourire de soulagement apparut sur son visage.

- Je viens d’arriver. Barens m’autorise à aider les soigneurs.

- Tu as vu Ysaël ? On pouvait aisément entendre l’angoisse dans la voix du jeune homme.

- Non. Je viens d’arriver. Mais si je la vois…

- Merci. Leysseen avait déjà fait demi-tour et il partit en direction du charnier.

L’odeur était infecte et il dut mettre un bout de tissu déchiré de sa chemise devant son nez*. Par où commencer ?* Les cadavres s’étalaient sur plus de quatre kilomètres de long. *Tant de morts et pourquoi ?* La mort est cynique. Elle est le résultat de la haine que se vouent les peuples et pourtant elle accueille les bras ouverts chacun d’entre eux sans aucune distinction de races, de couleurs ou de nations. Leysseen errait sans trouver la moindre trace de sa compagne. Un groupe d’hospitaliers vint le rejoindre pour lui dire de laisser le champ libre aux kotiens. Il ne devait pas s’y opposer. Il reviendrait plus tard. Il pourrait les aider et à leurs tours ils l’aideraient à trouver celui qu’il cherchait. *Celle ! Celle qui fait dans ma vie un petit coin de douceur. Celle qui a été la première et l’unique. Celle que j’aime plus que ma vie*. À contrecœur, Leysseen les suivit et s’éloigna du champ de bataille. Il chercha tout le restant de l’après-midi et le soir encore, sur les routes où étaient entreposés les blessés en attente d’être soignés, les morts en attente d’être brûlés. Les hospitaliers ne s’embarrassaient pas avec les identifications. Les registres seraient mis à jour par les lieutenants et les centurions de chaque cohorte, chaque escouade et les disparus seraient comptabilisés et inscrits au panthéon des morts pour le royaume. Le désespoir ne cessait de croître en lui. Au fil de la journée, il revoyait la mort du prince entouré de visages amicaux et de frères d’armes. Ysaël était sans doute morte elle aussi, comme des milliers d’autres dans l’anonymat le plus complet. Et surtout loin de ceux qui l’aimaient. Il sentait le vide s’installer en lui, comme une bête cynique qui se lovait au fond de son cœur le délestant de tout amour comme on jette de vieux chiffons usés et délavés. Ces lambeaux c’était son âme qui s’arrachait à lui. Au milieu de la nuit, rejoint par Elvan et après avoir refait trois fois le tour de tous les dispensaires de Tremel et de tous les hôpitaux de campagne des deux légions, son cœur était exsangue et il n’avait plus une larme à pleurer. Elvan pleurait doucement assis dans sa tente, seul. Leysseen était dehors, la pluie glissait sur ses joues sales. *Ils paieraient tous.* *Pas un kotiens ne restera vivant sur la terre du milieu*. Non pas pour ce royaume, mais pour elle. Il quitta Elvan sans savoir qu’il ne le reverrait pas avant longtemps. Les derniers débris de l’enfance partaient en poussières chassées par un vent violent qui n’était pas près de s’arrêter.

Le lendemain matin, Elvan se présenta à l’heure. Il s’occupa des préparatifs de Barens et de son petit-déjeuner. Puis quand le légat fut prêt à partir pour rejoindre le gouverneur, Elvan lui tendit, sa broche et ses rubans.

- Je m’en vais légat. Je ne suis pas fait pour la guerre. Je n’étais pas prêt à ça.

- Vous fuyez.

- Prenez-le comme bon vous semble. Nous avons perdu un roi et j’ai perdu plus que ça. Ma sœur. La légion… Non, pardon, la guerre l’a emportée dans sa folie. Je cherche toujours des réponses, vous vous souvenez ? Ce n’est pas ici que je trouverai des réponses.

- Où allez-vous ? Barens semblait comprendre, mais Elvan n’y prêta pas attention.

- Derach-Ach. La Bibliothèque royale et… Le grand temple d’Eù. Il hésita. Non, rien. Si j’osais ?….

- Dites toujours.

- Je connais quelqu’un qui me remplacerait très avantageusement. Si je peux le recommander à votre attention.

- Faites. Et prenez soin de vous jeune homme. Ne vous trompez pas, vous étiez un excellent aide de camp, mais effectivement, sans doute pas un soldat.

Elvan quitta la tente du légat quelques instants plus tard et passa récupérer son solde et ses papiers. La légion ne posait pas de question. Il prit un faucheur auquel il avait droit puisqu’il était venu avec le sien et parti au trot en direction du nord-est. Il lui faudrait traverser des centaines de kilomètres, franchir les grands fleuves et toute la province de Mistule pour arriver jusqu’à la capitale. Il n’avait aucune idée du temps que ça prendrait, ni quelle route était la plus sûre. Ses connaissances géographiques du royaume du milieu et de la situation militaire actuelle lui disaient simplement d’éviter Spao et de remonter plus au nord tout en rejoignant la côte pour la longer.

…

Lauranna avait assisté à la bataille depuis le promontoire par lequel elle avait découvert la cité de Tremel et ses plaines environnantes. Elle avait cru que les Kotiens l’emporteraient quand elle les avait vus enfoncer le centre des légions. Mais, bien avant que la cavalerie n’intervienne, alors que le centre enfoncé continuait sa résistance acharnée elle avait compris qu’une fois encore les légions seraient victorieuses. Les Jidaï-atah panshiens étaient plus imaginatifs que ceux de Kotzash ou mieux commandés. Ils avaient renforcé les brumes alors que celles-ci se dispersaient obligeant les kotiens à hésiter et à préserver des unités qu’il aurait fallu jeter dans la mêlée. Elle savait désormais ce qui la gênait dans le plan du baron Kineen. Assassiner les légats n’était pas suffisant. Il aurait dû cibler ces assassinats. Seul l’un d’entre eux aurait dû mourir : Barens. Les autres seraient remplacés, lui ne pourrait jamais l’être et si le nord devait être pris par Darsh, il ne le serait que le temps que Barens reprenne en main le commandement des légions du nord. Ce fut comme une révélation. Le jeu de la politique était son domaine bien plus peut-être que l’assassinat. Kineen venait de créer un monstre qui le terrasserait. Elle manquait d’information mais, elle pressentait que la dynastie même des Coeurdelion était en danger dans cette affaire. *Fallait-il arrêter Barens ?* Plongé dans ses pensées, elle se rappela alors sa rencontre à l’Ashrina d’Orangis peu après son départ de la forteresse Kineen. *La lettre… Tu auras un fils. Un homme providentiel te fera comprendre tes erreurs, tu auras un fils… Qui était cet homme ?* La providence pour le Morganat n’était pas une coïncidence, une aspérité fortuite du destin. Par ses actes ou sa présence, même en apparence passive, il modifierait le cours inflexible des événements. Mais cela aussi était écrit dès lors que le Morganat y veillait. Dans la valse des probabilités le Centre s’assurait de toujours faire pencher celles-ci vers le but qu’il s’était fixé. Elle comprit qu’elle aussi faisait partie de ce plan. Qu’elle était une marionnette du Morganat, alors même qu’elle croyait libérée. Mais, dans les plans du Centre il était peu probable qu’un homme comme Barens soit toléré. L’équilibre risquait fort de se rompre avec un tel homme. *Tant pis. Le Morganat soutient les darshiens pour le moment, qu’à cela ne tienne. Ils doivent se rendre compte aujourd’hui de leur erreur*.

Le lendemain, elle était décidée. Elle prépara ses affaires et parti sans attendre. Le mieux serait d’éviter les grandes villes, du moins dans un premier temps. Lauranna se sentait libre pour la première fois depuis un long moment. Elle ne suivait plus les directives de quiconque et prenait en main sa destinée. *Même si celle-ci fait partie du plan*. Cette dernière pensée la fit sourire. À Derach-Ach elle pourrait vérifier ses pensées et observer l’évolution des événements. Elle pourrait facilement vendre ses divers talents à quelques riches maisons du royaume. À vingt-trois ans seulement l’Hydre blanche partait vers une autre vie, sans savoir qu’elle y croiserait son destin.

## Références

Ces auteurs et leurs ouvrages sont cités à plusieurs reprises dans un détournement ludique pour nourrir le Maamù ou livre sacré…

Franck Herbert : *Dune, Le messie de Dune.*

Mickaël Moorcock : *Le cycle de Hawkmoon*

Jack Vance : *La geste des princes démons, Le cycle de Tschaï*

HP Lovecraft : *Dans l’abîme du temps, La couleur tombée du ciel, L’appel de Cthulhu*

Tom Clancy : *La somme de toutes les peurs, Le cardinal du Kremlin*

Georges Lucas : *Star wars*

D’autres auteurs ont également nourri de leur influence mon imaginaire :

J.R.R. Tolkien

Robert Jordan

Terry Pratchett

Mary Gentle

Robin Hobb

Pierre Bordage

Giacometti/Ravenne

…Merci à eux pour les rêves qu’ils nous ont offert