

## هبـة الـلـو فتحـي

$$
\begin{aligned}
& \text { t.me/t_pdf }
\end{aligned}
$$

## 场 t.me/t_pdf



Ikarien
Uwe Timm
إيكاريا - رواية

تأليف: أوفا تيم ترجمتها عن الألمانية: هبة الله نتحي
t.me/t_pdf

تصميم الغلاف: فادي العساف 978-9933-641-07-8:ISBN الطبعة الأولى: 2020
2112022
دار مدوح عدوان للنثـر والتوزيع
 هاتف-فاكس: / هاكيا جوال: 00971557195187
البريد الإلكترون: addar@mamdouhadwan.net الموتع الالككتروني: addar.mamdouhadwan.net
fb.com/Adwan.Publishing.House twitter.com/AdwanPH

Originally published in the German language as «Ikarien» by Uwe Timm
Copyright © 2017, Verlag Kiepenheuer \& Witsch GmbH \& Co. KG, Cologne/ Germany

أوفا تيم

$$
\begin{aligned}
& \text { or } \\
& \text { t.me/t_pdf }
\end{aligned}
$$

## إيـكاريـا

رواية

ترجمتهاعن الألمانية: هبة الله فتحي


The translation of this work was supported by Goethe-Institute, which is funded by the German Ministry of Foreign Affairs, within its program Litrix.de.

إلى داجمار

$$
\begin{aligned}
& \text { تلبّ من حَجْر قنط. } \\
& \text { (شارلز داروين) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (جوستاف لانداور) }
\end{aligned}
$$

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum
و تكو نان كالله عار فين الخير والشثر".

إنّه على قَيد الحياة
أنا شاهد
لقد نَجا من الموت

تجوّل في الشّارع، وضحكك، وصـاح بشيء ماك، رقص على نحوِ أخْرق،






 يرفع -مثل الأمس- ذراعه نحو الأعلى، ولمْ يصح (هايل"، لا لا، خلع قِّعتهـ،
 الراقص المبتسم، وهو يمدّ يده بأصـابعها القصيرة، صافحه أندرسن في
 صيحاتِ غريبةً أثبه بالغَرغرة، صرخات وات بلا ألم، أقرب إلى اللّلذّة، ربّما


واحدة. هل قال: (هيملر)؟
لا، قال: (سـماء،(©).

عاد الصبيٌّ إلى التصفيتِ بيديه، رتص رتصةٌ غريبةً بالفعل، صفّز على
 القنابل والحرائت، ومن أن تُقطع في الشتاء، شجرة كستناء بأوراقِ أشبه بالأخفاف الخضراء الصغيرة. تسلّل الصبيُ إلى جذّع الشّ الشَجرة، وتحستس القشرة، وسَيْلٌ من أصوات الغَرغرة يخرِج من فمه. عَبرَ الشارع، وحرّك


مرّت ثلائة أشهرِ، أو أربعة، اعتاد في غضونها ما ينبغي أن يكون طبيعيًا

 "انْلد إلى النّوم بأدب!،، ثمّ مال: (بهدوء!). - لِمَ النّوم؟

هكذا تحدّث الطفل. كنت الأصغر عُمراً، ودافعت عنه أطول وقتّ
 حينما بدأتُ أنا أيضاً بمضايقته، قالت الأم: "لماذا تفعل ذلك؟،.

- لأنه غريب.


(*) كلمة سماء بالألمانية هي Himmel، وهي تريبة من لفظ اسم Himmler السياسي
النازي ورنيس البوليس الـسري الجيستابو. (الـترجمة).

هكذا دار الحديث تقريباً. ارتبط به شعورّ بالخجل، سببه خيانة شخصي ما من أجل نَيْل إعجاب الآلخرين.

## أخفاه الوالدان في الشُقّة على مدار اثني عشر عاماً.

كان منز لاَ للإيجار بثماني شُقت، في الدَّور الرابع، الـُقّة الأخيرة في العمارة. عاش فيها شخصان وطفل. كان على الطفل البقاء في المنزل،
 بطاقة التموين: الزبدة، والخبز، والجُبن، والخضر اوات، والبطاطا. كان
 الكثير من الطعام، شعر بالجوع باستمرار، بحسب قول بال الأمُم. مثّل الحصّادة،
 وقليلاُ من الكرنب، و قطع صابون، وفي مرّاتِ نادرةٍ جدّاً عسلاً. كان أحد زملاء الوالد في مصلحة شؤون المياه يمتلك -في حديقة منزله- خليّتي
 هل كان المستأجرون يعلمون بالأْر؟ ربّما واحٌّ منهما، أو اثنان، رِّما

 مختلفاً بعض النيء؛ كانوا سيقتلونه.

لقد التزموا الصمت.
هل كانو ا سيلتزمون الصمت لو أنّ الأُنرة يهودية؟
الرعب، ما لا يمكن النطق به.
يجب النطق به.

الأطلال. امتدت الطُّرقات في الصيف وسط تلال الحطام، كانت طرقاتِ مختصرة. تجوّل قاتل الحطام هناك. الرماد هناك، وبقايا العظام هناك، وبقايا الطوب، والدبال، وخضرة كثيفة، ونبات الترمس، ونبات البلآن، وحشيشة السعال أيضاً. تطايرت السُّحب الصغيرة ونيا من وس وسط
 الفراشات بلغ أقصاه في صيف عام 1945. قالوا: إنّها حشراتٌ ضارّةٌ لقّ لقد الد التهمت الكرنب، الذي كان محدوداً حينها، بشراهوَ كبيرة. كان الأطفال
 أجنحتها، فتسقط على الأرض.
كنّا نحن المنقذين، كنّا نقتل الحشرات الضّارّة.

تمكّنتُ من الطيران في الحُلم، كان الأمر سهلاً؛ مددتُ ذراعيًّ، وسريعاً صِرتُ في الهواء. في الأسفل: منازلُ، وشوارعُ، وشجرُّ، والمدرُّس السيّد
 الذي كان يتأرجح وكاد يسقط، نعم سقط بالفعل. كنت أطير بمنتهى


بحسب ما أتذكّر: كان كارلشن يمضن باستمرارِ، يطحن نكّه طحناً بطيئاً، كآنه يمضغ لسانه. ضحكته تجعل وجهه أعرض.
بحسب ما أتذكّر : سيّارة جيب، كم كانت إلى قدراتها سهلاً إطاراتها بلا آية إضافاتِ، عَجَلة القيادة، مقبض الغيار في السيّارة، التروس على هيئة كُرةِ معدنيّة مكشوفةِ فوق المحور الخلفيّ، الِيّ،

الإطار البديل عند الباب الخلفيّ، وعلى الجانب الآخر مِمجراف، كان رفع



الأعلى.
كان ضبّاط الاحتلال الإنجليزيّ في هامبورغ يقودون سيّارة جيب









الأمر المفاجئ أنّ الرجُل صاحب الزيّ الميّ الموَّد كان يفههنا، ويتحدّث




 القفز؟".

ضحك الضابط: "لاها.
(ه) أغنية شعبيّة ألمانية للاطفال، تُغتى عند تناول الطعام، خاصّةً الحساء. (م).

أهدى الضابط كارلشن شريطةَ ملفونةً في ورةِّ فضّيةّ، وحينما هَمَّ
 للصبيّ مرّةَ أُخرى. مضغ كارلشن في الشريطة، وأخذ يصفقَ بيديه.

## مخرج الطريق

## $\ddot{\theta}_{\mathbf{o}}$

t.me/t_pdf

رذاذ الأمواج. يقف شابٌّ على السفينة؛ إنّه في مهمّة. اسْمه هانزن، ميشائيل ("، سُمتيَ على انــم الملاكُ الذي يحسبه الألمان لأنفسهـم دون



 شيء يلفت الانتباه.
يقف الشابُّ مع زميلِ له فوق السطح، ينظر إلى البحر أمامه، هذا
 حال نظرات المتابعين من نقطة المراقبة فوق الجسر أيضهاً؛ إنّهم يبحئون عن

 ذئابٌ يتعقّبها الرادار، وكذلك الطائرات والقنابل المائيّة. هذه السفينة،
(*) ميكائيل أو ميخائيل، رنيـس الملانكة. (م).
 السفن في المحيط الأطلسي. (م).

بلونها الرماديّ الداكن، تنقل فِرَق الجيش، بينما كانت سابقاَ باخرةً تنقل الركّاب، بلونِ أبيضَ ناصعِ، وسُرعتها تفوق سُرعة هذه الذئّابِ.

هذا الشابُّ ضمن المجموعة التي استُدعِيت. - لماذا هو؟

- إنّه يتحدّث الّلغة الألمانيّة، ومعه رُخصة قيادة.
- من استدعاه؟
- قِسْم الحرب النفسيّة، ولكنّه لا يعرف بهذا الأمر بعْد.

تطوّع منذ سبعة أشهُرِ في الجيش الأمريكيّ، ودخل الفرقة المسؤولة



 تحرُّشات النظام: كان يجب شدّ غطاء الفِراش إلى درجيّ تِيْ تيح لُعُملة الربع


 مرّةَ أُخرى، والسِيرَ وسْط الغابات. كان قادرا آعلى مواكبة هذه التدريبات؛

 تعلّم التكتيكات وآليّات تبليغ الأخبار، الذي يجب أليّ أن يتمّ سريعاً، وبدقّةٍ

وإيجازِ، بحسْب تعليمات العقيد المسؤول عن مدرسة الأخبار؛ إذذ إنّ لها
 لا تصل التعليمات في وتتها، أو حين تكون غير دقيقة. ترجع الألعلام
 تُحمل من جبل إلى آخر؛ أمّا الآلن، فالإمكاناتات المُتاحة هي هي الاتصاتصال بنظام

 العدوّ، وخططه الهجوميّة، وحالته المزاجيّة.
تال العقيد: מأنتم عقل هذه الفر قة، وخلاياها العصبيّة؛ أمّا الآخرون:


 تفكير العدوّ، وأهدافه، وحالته المزاجيّة أيضاًا".

أَتْسَم هانزن -بعد مرور ستّة أشهُرِ - قَسَم الضابط، وصار بُرُتبة مُلازم
 الملتهمين للكرنب المختلّ، والنازيّنـن . كان أمريكبّاً، وإنْ ولد في ألمانيانيا.
 من الضرَر، أو الموت هناكّ.

دارت النقاشات في منزل والدَيّه، في رينجوود بالقُرب من نيويورك.
 ولكنْ هناكُ سُبلُ لإعفائه. كانت رغبته. خوف الأمّ التي قالت: מإنّ الحرب

هُراءا. قالتها بالّلغة الألمانِّة، واسْتطردت: لنعتني بالأطفال ونربِهـمَ مع هذه الهموم كلّها، وهذا العناء كلّه، ثمّ يأتي هؤلاء من الأعلعّلي ليرسلوهم
 لأسبابٍ أُخرى. كان قد قِبل منذ سنواتِ بالجنسيّة الأمريكيّة، وتنازل عن جنسيته الألمانيّة، قال: „لا يجب محاربة الدّولة التي وُلدت فيها، وفيها

أقاربك بالدَّمه.



 الموحَّد خفيفاً وعمليّاً.

تعرّف إلى كاثرين قَبْ سَفره إلى أوروبّا بثلاثة أثهُرِ، تَبْل احتفالات الميلاد بوقبت وجيز، في القطار. أوقفت العاصفة الثلجيّة حينها حركة المواصلات في نيويورك تماماً.
كان قد حصل على إجازة نهاية عطلة أسبوعِ مطوّلة. واكبَ بداية الر حلة سقوط الثلّوج، وحينما دخل القطار إلى المحططّة المركزيّة الكبرى،
 الحركة تماماً، وكذلك القطارات في الضّهواحي. وقف مع سيّدةٍ شـابّة في

 يأتي صديقها لِأخذها من المحطّة. أعطاها هانزن بعض العُملات الفضّيّة

لاستعمال الهاتف، عرفت من والدَيْ صديقها آنه تحرّكُ بالفعل، ولكنّ
 ذهب هانزن معها إلى الحانة الصغيرة الواقعة على الجهة المقابلة
 الاثنان وسنط جموع المسافرين العالقين. كانت النوافذ مغنبّةً بالبخار بسبب الملابس الرطبة. رَاليا من حينِ إلى آخر الأضواءَ الكار الكاشفة لبعض






 هذا الاسم، هوراس، واسمها هيا

 إلى الألمانيّة. سألها هانز عن عن مهنتها، تالت: إنّها تدرس الأنثروبيولو جيا
 خاصَةَ للجنود الذين يذمبون إلى أوروبًا. سالها إذا ما ما كانت أُسرتها ألمانيّة،
 مي الإلزاس،. كان والدها قد أرسلها قبل أربع سنوات عبا عبر إسبانيا إليا إلى



الألمانيّ بعد الاستسلام منطقة الإلزاس إلى أرضه، وأُجبرِت أُسرتها على
 كان يحارب مع الجيش الفرنسيّ، وامتُيد بعد الهزيمة إلى معسكر للانّنرى

 أرجو أن يكونوا على قيد الحياةا. لمْ يصلها في الأشهر الثلالثة الماضية أيّي خبر عن والديها.
وضع يَده على ذراعها بتلقائيّة، وقال: هالأمر الجيّد في الأخبار السيّة



في صمبتّ متوافق.









 المعسكر، ورقم هاتف منزل والدَّهَ. تأّلّ بعد رحيلها با بطاقتها المكتوب

عليها بخطُّ بارزِ: كاثرين فيكمان. شمَّ رائحة البطاقة، عِطر، راتحة بعيدة،


 ألمان أمرٌ واردُ؛ إذْ كانت اللّلافتات في نيويوركُ تحذذّر منهم. تبادل هانزن وكاثرين كتابة الرسائل في الأشهر الثلاثة التالية الية بالّلغة




فلْتصحبكَ السلامة.

قبل يومين من إبحاره إلى أوروبّا فوق ناقلة الفِرَق العسكريّة، التقى
 مشروباتِ كحوليّة، وطلبا الطعام. أرادت التعرُّف إلى طبيعة عمل أُمْرته. كان السبب في مجيئهم !إلى أمريكا قِرْداً. ضحكت وظنتها مزحة.

حدث ذلك بالفعل؛ كان والده يعمل محنّطاً، وقام في ألمانيا بتحنيط غوريلا عُرِض في متحف برلين لعلوم الطبيعة. شاهد مدير متحف نيويورك






يجب عدم إغفال أنّ الغوريلا اتّسم بحيويّةٍ كانت تفزع زوّار المتحف الذين كانوا يدخلون القاعة ذات الضوء الخافت غير عالمين بما ينتظرهم.
 شُجرة، كانّه يريد القفز إلى أعلى، وحينما كانت تأتي طالبات مدات الفتيات للزيارة كان يُغطّى عضوه التناسليُّ بمِئزر .

 مع تأثير المشروبات الكحوليّة، وتأثير ضحكتها الا كالنغمة، صار يحكي كثير اً. أشعرته ضحركتها الـيا بالسعادة.
لحظة خرو جهما من المطعم كان الوتت قد تأخّر كلّحاق بالقطار المتوجّه إلى رينجوود، فكان من المفترض أن يبحث عن فندق، أو أن يذهب إلى دار الضبّاط.
عرضت عليه قضاء اللِيلة في الشُقّة التي تتقاسمها مع صديقةِ لها، وآنها ستنام مع صديقتها في غرفةٍ واحدة.

استقبلتهما في الشقّة شابّةٌ مرتدية بلوفراً وبنطالاً، رفعت النظّارة على
شعر ها.
كانت جيليان، وهي تستعدّ للامتحانات النهائيّة. جلس الثلاثة حول المنضدة، وتبادلوا الأحاديث قليلا". قالت جيليان لكاثرين: "يمكنك النوم على الأريكة إن أزعجكِ ضوء
مصباحي".

فرشت كاثرين فراشها لينام هو عليه. كاد يخبر ها تلقائيًا أنّ هذا غير ضروريّ، لكنّه طالما تمنّى النوم على ملاءتها المستعملة. أحضرت له

منشفتين. سمع لاحقاً همهمتها، وهي في الحمّام. جاءت وأطّلت برأسها
 رائحة العطر اللى أن و جد مصدر رائحتها ياسمين؟ الطا أطفا النور، وسمع من الغرفة المجاورة الحديث الهامس للسيّدتَيْن، ثّمّ ساد فجأةَ هدوءّ تامَ، ظنّ آنها قد نامت هناك. سمع -وهو يستغرق في النوم- صوت فنتح الباب،
 حافية القدمين، واستلقت ببجانبه. همست: ״يجب على جيليان مواصلة الاستذكار، وأنا لا أستطيع النوم بوجود نورِ مُخاءها وانـا تلاحقت أنفاسها


وجهٌ نحيفٌ ومتناسقٌ، وشعرٌ أشقرُ بفرِي على اليسار. شابٌّ بفم هاديّ، وعينين حالمتين. يجب أن نضع هذا المظهر في الاعتبار، خاصّةٌ

 ساحات القتال الأوروبيّة، حيث كانت الحرب قد اقتربت هناك من النهاية، على عكس الأوضاع في المحيط الهادئ. لم يتحدّثاعن المن المستقبل، حلَّ الحُبُّ مكان الكلمات.

انصرفت زميلة السكن باكراً، تحدّثت كاثرين إليها قليلاَ، ثتّ عادت:
 على الإطلاق. لقد ذهبت إلى المكتبة. نحن الآن في حاجة إلى تعويض
 والبيض، والحليب".

نزلت بالمصعد. نظر هو من النافذة في الدَّور السابع إلى شارع 76

 على مكتبها. أظهرت الصورة الأولى أُسرةَ بملبسِ راقِ، الْ الرجّل بيزّةٍ داكنةِ،

 مركبِ شراعيّ. ضحك وأظهر العديد من الأسنان البيضاء، ظهر الفارق
 هانزن هوراس في الحال؛ إذْ حضر إلى الحانة متلفَّحاً ومبتَّلْ من الثلوج؛
 الابتسامة بالأسنان ناصعة البياض.
كانت الملابس والمركب الشر اعيّ الكبير دليلِّن على انتمائه إلى أُسرةٍ ميسورة الحال.
عادت بكيسِ ورقيُ كبيرِ إلى الغرفة. عانقها، جلبت معها رائحة الهواء المنعس، والشمس. انسدل شعرها وتخلّلته نسائم الهواء، وتبعثرت

 من شريحة الخبز من دون اهتمإ على المنضهدة.

اصططجبت كاثرين هانزن إلى القطار المتوجّه إلى رينجوود، ثّمّ سألها أخيرأعن هوراس.



هوراس بما حدث. كلمة الندم؟ لا، ولكنْ يحزنها محرّد التفكير في هوراس، وتخنىى الحوار القادم بالطّبع. لا تعلم ما هو قادم، كيف لها أن تعلم ذلك".
الحديث عن الفراق، كانت تلك هي لحظة الوداع، عناقٌ طويلٌ طلب طلب

 وهو صبيٌّ، في محطّات القطار، وعلى الأرصفة، كانت معقّدةً للغاية: ذلك الانتظار الذي يأخذ وقتاً طويلاَ، الانتظار لوهلِّ، ثمّ الرحيل نهائِّاًّ، ألّا



حضرت على الرّغم من ذلك. وقفت السفينة الناقلة للفِرَق العسكريّة في منطقة هدسون، بطلاءٍ رماديٍّ، ونتوءاتِ رماديةِ داكنةِ، طلاءِ تمويهيٍ
 الرتب المعاونة للفِرَق العسكريّة بالجوّالات فوق أكتافهـم مـرَّ الصعود. وتف الأقارب والأصدقاء على الرصيف. جاءت الصيا الصيحات من أعلى. قام بحّارةٌ بحمْل صندوق الضابط الخاصّ بهانزن إلى أعلى. كان أستاذه تد
 اللّليل)، مع ثمانية وأربعين رسماً لألفريد كوبين. وقف هانزن مع والديه، وأُخته، وأخيه الصغير، وذكَر الأبُ له أسماء ألماء الأقارب الذين يجب على هانزن زيارتهم بعد استسلام ألمانيا، وهو أْمرّ



كانت كاثرين تقف بالفستان المزهّر على الرصيف. ذهب إليها، بل ركض

 الهوقف مثل صِدام جسدي". وقف حاثراً في أمره، وفگّر في الذهابِ وراءهاءها، وسؤالها عن معنى


 إجاباتِ مرتبكةَ، إلى أنْ قال والده: (أنت الآن في مكانِ بعيدِ جدَّآ، يجب عليك الر حيل الآن،.
 أمام أركان حرب الجيش الثاني عشر الأمريكي" في فرانكفورت. أخذته
 سوى ستّة آيّام. كانت بضع طائراتِ حربيّة متضرّرة تقف في ممرّ الإقلاع.
-2 نيسان/ إبريل 1945-

الرحلة إلى فرانكفورت، سَلِم محيط المدينة من المعارك. تخرج
 تقطف السيّدات الأعشاب الضارّة، ويقف الأطفال على طرفَيَّ الطريق. البيوت ذات الإطار الخشُبيَ بألواحها الأفتيّة المائلة. أفكّر حتماً في تصّة
 تصديق أنّ هذا البلد قد صنع الصواريخ والطائرات النفّاثة!

في فرانكفورت مشهلٌ مشتلفٌ؛ قاعاتُ مصانعَ مدمرةٍ، داخلها قطعٌ




 انشغلت سيّدةٌ في النُقّة التي كانت في الدَّور الأعلى بنشُ الغسيل، سقطت أشعة الشمس على الغرفة بأكملها: على الخزينة، والمقاعد، والمنضدة. مطبخ، وأوانٍ فوت الموقع. تكوّمت على طرف الطريق ألى ألواحٌ




 في الأقبية، وتحت الأنقاض.
عددٌ قليلٌ من البشُر في الشـارع؛ معظمهم من النساء، ورجُلان، أو ثلاثة


أَمَرَ ضابطُ من فيلت مكافحة التجسُّس في معسكر الجيش الثاني عشر الأمريكي" لهانزن بسيّارة جيب وسائق، كان الأمر المكلّف به هو الذهاب
 وتقويم العدوّ.

دخان، كانت هذه هي المدينة.
 كنائسُ، الكثير من الكنائس، الكاتدرائيّة، ومدفنُ فالتر فون دير فو جلفياريايدة، المقرّ البابويّ بالتصوير الجصّيَ في السقف في تيبولو، له شهرةٌ عالميّةٌ ويعرض أجزاء العالم الأربعة؛ إنّه تحفةٌ فنيّة.

في 16 آذار/مارس، في الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة، هاجمت مئة وعشرون من قاذفات القنابل التابعة للفرةة الخامسة للطيران الحربي" الملكي" المدينة، وهي من المجموعة ذاتها التي هاجمت

 وخمسة عشر ألف قنبلةٍ حارقة. أَجْرت مجموعةٌ من العلماء عمليّاتِ

حسابيةّ كي تحذّد السرعة المُثلى للحرْق.

خرج من المدينة دخانٌ غطّى الأراضي، والوديان، والسهول، والأنهار.

 سوى عشرين دقيقة. احترق البشر في السراديب. يقول ملاك التاريخ:

 بعيداً. ما تبقىى من اللّحم المتفحّم ذهب بعد رشٌ رشّه بالجير إلى المقبرة الجماعيّة. الشمس تتحوّل إلى السواد، القمر ينزف، والبشر ينتحبون.

عَبَر روّاد فريق المُشاة الثاني والأربعين نهر الماين يوم الثالث من

 يوم السادس من نيسان/ إبريل.

قال أحدٌ من رئاسة الفرقة: "إنّ الألمان الملتهمين للكرنب المخلّل كانوا مثل الكرنب بالفعل، في حالٍٍ من الفوضى، مجموعة جنودٍ غير متجانسة، شباب هتلر وبعض الرجال المسنّين الذين حاربوا بإصرار". استشهد ابن مدير الدائرة، وهرب رئيس الإقليم الذي كان من المفترض الئر أنْ يحقّق معه هانزن.
-8 نيسان/ إبريل-

فورتسبورج. الكنائس والأبراج تحوّلت إلى حُطام، وحُطام المنازل طمر الشوارع والأزةّة.
عَبْنا جسر آ عائماً خيّقاً جدَّآ، كانت القوّات المتقدّمة قد نصبته عبرْ نهر الماين. رائحة الحريق تملا المكان، نفّاذة. رائحة الجُثث تثير الاشمئزاز. جثّةٌ داخل حفرةٍ بالشارع، مغطّاة بمفرشِي بلاستيكيٌ، تشير مسامير حذائه

 وممتلئةُ بآثار طلقات الر الرصاص.
كان المقرّ في فيلّا هرب صاحباحبها بعائلته. لْمَ يتركوا سوى الخادمة التي قَدِمت من بولندا، وكانت تعمل بالسُّخرة. تادتنا إلى مخزن النبيذ في القبْو،

انطلقت من مذياع الشعب موسيقا راتصة من منطقة بيرومونستر، رقصة الفوكستروت السويسريّة مع بعضي من موسيقا الألب الراقصية. رقصت
 في أثناء الرتص كانت تصطدم دائماً بالأحذية. ظلّت في إحدى المرّات
 كنا نسمع في فترات الاستراحة صوت المدفعيةّ القادم من بعيد. دار حديثٌ عن تدمير المدينة. قال أحدهم: "إنّ الألمان، آكلي الكرنبي، يستحقّون ما حدث لهم". جميعهم بالفعل؟ نعمّ، جميعهم. قلت: اربّما بالفعل"، ولكنّني عارضت بعد ذلك؛ لأنّ كلمة الجميع هذه بدتْ لي غاية في السهولة؛ ماذا عن الأطفال، وعن أولئك الذين قاوموا النازيّين؟
 الجنونل، في حين أنّ رائدآ عدَّ القضف في منزلة المحاكمة العادلة. كان البشر يدورون في الشوارع، يبحثون عن الأقارب والأصدقاء.
 احترق شَعره وحاجباه، وكسَت الحروقَ يديه ووجهه. سـألته، وهزّ رأُسه، كانت هزّة رأسه الكيّة، بلا كلمةِ واحدة وحة
كان الأستاذ محقّا؛ الكتابة تسهّل عليًّ الأمور قليلكا، تدفعها اللى درجةٍ
من الاحتمال.

أهدى البروفسور كوبيتش هانزن في لحظات الوداع دفترين بغلافِ من
 للملائكة، يسجّل الأعمال المشينة كلّها، والأعمال الخيّرة كذلك إلنّهِ إنها

البيروقراطيّة في السماء. اكتب ما تراه كلّ، اكتب باللّغة الألمانِّة، سوف تقترب بذلك من نفسك، ومن البلد، ولكن مع حفظ المسافة بينكما.

وصل إليه في الصباح أمرٌ بالذهاب إلى قائد الفِرةة المسلّحة الحادية عشرة، التي زحفت في اتتجاه الشمال الشُرتي. تاد عربة الجيب الجي جو










 منطقة الهجوم.
خرجت الطلقات أمامهما من داخل المزرعة، ومن خندقِ ممتدٌ إلى يسارهما.

تفز السائق وهانزن من السيّارة الجيب، جو إلى اليسار، وهانزن إلى (*) وردت بعض الجمل باللغة الإنكليزية في النص الأصلي، وتمت ترجمتها إلى العربية وإضافة رمز ^ ^!لى جانبها. (م).

اليمين، إلى داخل الخندق كما تعلّما في فترة التدريب. كانت طلقات






 الخلف مسموعة. رأى هانز ن المز رعة الكبيرة، وهي تحترق، بدا بأ الحريت
 دبّابتان خفيفتان من كتيبة الدبّبابات 761، ومن خلفها المُشُشاة الباحتون عن حماية، ومعهم هانز ن الذي لبس الخوذة مرّة أُخرى رنع الألمان بعدها بوقبّ قليل الراية البيضاء.


 الشعب)، وصبيًّ، ربّما في السادسة عشرة من من عمره، بالزيّ الموحَّد
 والرجُل العجوز منحنياً على جنب، كآنه يعاني من آلام في بيطنه. ما فاجا


 اللّون الأحمر المختلط بالّلون البنّيّ.

وقف الألمان على جانبِ واحدِ رافعين أذْرعهم، مجموعة متنوّعة، بعضهم بالزيّ الموحَّد، وآخرون بالزيّ المدنيّ. أطفالٌ بالزيّ الموحَّد لشباب هتلر، بعضهم بالسراويل القصيرة. استلقى المصابون، وجلس

 كان يمكن أن يصيبه. تطوّرت الأمور سريعاً، صحبتها مراقبة ذاتّة متحفّظة،
 سقوط الخوذة الحديديّة عن رأسه حين رمى نفسه على الأرض. ظّ فّ في
 يشدّ الرباط على ذقنه بعناية. ياله من أمر تافه! صرخ شـخصٌ، اسْتُدعي المسعفون، أُصيب عريفٌ في سـاته، وتعرّض
 بالفعل. أدْرك هانز ن ذلك أيضهاً؛ أَنْ الخوذات لا تتحمّل الطلقات المباشرة.

دخل هانزن في يوم 11 نيسان/إبريل مع الفرقة إلى مدينة كوبورج.






 لاجئةً من شيليزيا. أزاحت دبّابةٌ عَربة نقل أثاثِ محمّلةُ بححر الأرصفة،

كانت واقفةُ في عرض الجسر على حافة الطريق. سارت الدبّابات في

 الدبّابات الخفيفة من كتيبة الدبابات 761، خرجت الطواقم من الكوات، وتعجّب أهل مدينة كوبورج من الجنود اللُّود.

العُمدة جرايمه الذي رفع شعار الدفاع عن المدينة حتّى آخر رصاصـة، وآخر فردِ، كان قد غادر قبلها بيوم، مصطحباً زوجَه، وأطفاله، ومربّتهمم.

 المياه، والكهرباء، والمستشفيات، ويجب تسليم الأسلحة. "اوير ولف ويل ويل
 النار على أيتِ مُستذئبِّ"، سيُطلق النار على أيّ مُقاوم".

لمْ تَكن لافتات تعلميات الجيش الأمريكي" الذي فرض حظرُ اللتّجوال قد عُلقّت بعْد. كان هناك تأثير لممنوعات الُُّلطة الأُخرى؛ يُطلق النار على اللّلصوص والمتهرّبين من الخدمة العسكربّة. كانت تلك اللّلحظة عند التحوُّل من نظام إلى آخر هي لحظة الفوضى.

اشتّعلت النيران في طرف المدينة في مستودِعِ للتموين تابِع للقوّات

(*) المسـذنبون (Werwolf): نصيل ألماني أنــني ضمن خطة نازية لبناء مقاومة تعمل خلف خطوط الحلفاء مع تقدمهم في ألمانيا. (م).

سواء عن عمْدِ أم من نزُط التوتُّر والخوف، كان يبدو آنّ الجنود الألمان







 للضبّاط. نظرت إلى هانزن في خوري؛ هل سيأمر بالقبض عليها؟ أشار إليها بالانصراف.

عُلُقت في المدينة في اليوم التالي اللّافتات التي طُبعت في الولايات المتّحدة. يعاقب التصوير الفوتوغر اليّي بالإعدام. تمتدّ ساعات الحـيا الحظر من

$$
\ddot{\mathbf{Q}}_{\text {t.me/t_pdf }} \mathcal{L}_{0}
$$

السادسة مساء حتّى السابعة صباحاً.

لاللتآخي.







المطلوب عدم التعامل بلُطفِ مع الألمان الذين أقابِلهم، بلز تجاهلملهمه'
 من بعضهم، المتحمّسين. هناك آخرون يُظهِرون تحفُّظاً واضحاًّ، بلا آية عواطف، ويبدو أنّ ذلك يعبّر عن كرامة المهزومين، ولكنْ ماذا عن الصبيّ الذي أحضر لي عقب سيجارتي، معتقداً آنتي فقدتها؟ كنت بالفعل قد رميتها بمنتهى البساطة. ألا يمكن أنْ أبتسمه، أو أقول:
 به؟
إضافةً إلى ذلك: أوصلتنا الدبّابتان التابعتان لكتيبة رقم 761 إلى منطقة ديترسدورف. كانت هذه الكتيبة هي الوحدة العسكريّة الوحيدة المكوّنّنة من السُّود في الجيش: (الفهود السوداءهال، كتيبة على مستوى عالِّ، وبروحِ قتاليّة ممتازة. نحن نشهد على ذلك.
أَرَ هانزن بتوزيع المنشورات المُعلّة باللّغة الألمانيّة مرّةً أُخرى:


 المصادفة، لا يمكن وصْف الوضع وصفاً مشتلفاًاً.
وـير ولفز ؟ إيف سو، شُوت زــم.

يُقال: "إنّ معظمهم كانوا يرتدون زيّاً موحّداً، رجُلان منهم بزيّ




الاشتباك، لـْ يَرَ هذه الشارات، أو ربّما لـْ يتمكّن من قراءتها. كان الخطّ


 مجموعة شباب هتلر، بعضهـم ببناطيل قصيرة، وواحدٌ بِبنطالِ جلديّ. ومع ذلك، يجب على هانزن التحقيق معهم. يجب معرفة دوافع هؤلاء
 بلْ وتقبُّل القتْلُ ـيجب معاقبتهم على ذلكـ الكـ حقّق هانزن مع حامل الراية الذي كان يُصدر الأوامر لهذه المجموعة المشتّتة. كان في العشرين من عمره، يده اليُسرى مربوطةٌ، ابتلّ اللّون الأبيض بالدّم الأحمر.



 قْبلها السيجارة التي عُرضت عليه، ورفض أيضاً الجلوس على اليّلي المقعد.




 الواجب"، ويجب على هانز ن، بوصفه ضابطاً، أنْ يفهم ذلك. لقد خسرتم الحرب، المعر كة بلا جدوى، كذلك القتلى، والاستمرار في تدمير الجسور والمنازل.

قال الشابُّ بذقنِ مرفوعةٍ: المْ نخسرُ شيئاً بعذ، أنتم تملكون المواد، والأسلحة، والذخيرة، والطاثرات، ونحن نملك ما هوع الْ أقوى، مثل:
 قال هانزن: (إنّه هو من يطرح الأسئلة)، تمّ طلب الحرس. ندم على عرْضه سيجارةً على الرجُل . غيت أوت!
أدّى حامل الراية التحيّة العسكريّة، قام بحركةِ حادّةٍ إلى الخلْف، ثم أُخرِجِ من الغرفة. فكّر هانزن في حجم هذا الجمود في التفكير . من حُسْن

 بالأسلوب ذاته، وبالجمود الفكريّ نفسه. اعترف آنه لا يملك إجابة الّانِيدة عن ذلك.

حقّق بعد ذلك مع رقيبِ أوّل، شرح له عن كلّ وسامْ وهو يُزيله عن

 عين الخصْم ثالاث مرّات. - لـن تحتاج إليهم مرّةً أُخرى. - أين سأضعهم؟

- ضعهم في جيب بنطالك، إنْ وجدت مكاناً يتسع لهذه الشجاعة
كلّها. هل كنت تتتمي إلى حزب؟
- 
- كيف لك أن تتحلّى بهذه الشجاعة كلّها؟
- إنها الأوامر، ولكنّه الغضب العارم أيضاً، أحياناً هي عدم المبالاة،

 ويمكنك أن تصير خبيراً في هذا الشأن. تطلق النار، وتقول لنفسـك إنّك

 يصبح بطلاَ بالمصادنة)، . فكّر هانزن أنّ لهذا الرجُل مَلمحاً فلسفيّاً. كان في حباته المدنيّة مختصّاً
 - هل أتخلّى عن الرفقاء؟ إنّهم يمرّون بالظرو



 بعد التحقيق مع أربعة عشر سجيناً لمْ يُعُد يقوى على سماع الكلمتين:




 وهذا ما كان والده يؤكّده. لمْ تنتخب الأغلبيّة النازيّين، ولكنّها أطاعتهمه،

المفردات المستعملة لوصْف الوضع: الذنْب: حُججٌ مطوّلة. الخوف: يوصف عادةً بلغةِ بذيثةِ، تذكّره بالطفولة، ومر حلة التبرُّز في السراويل.
-16 إبريل / نيسان-
بعد مرور خمسة أيإم، افتُتِح في المدينة فندقُ صغيرٌ باسْ بانم (المرساة الذهبيّة". مبنى قديمٌ بإطارِ ختُبيً، وواجهةٍ أثشْبه بالطراز الكلاسيكيّ شُيّدت أمام المبنى. ما زالت المعركة على مديّ مدينة نورينبرج دائرة. تلتقي
 التي قُتلت في غابات تورينجين. يطلّ رأس خنزير برّيٌِ بأنيابِ مخيفِيةِ على






 ليس بمنزلة التآخي، أو ممارسة الجنس مع العدوّ؛ لأنّ هؤلاء النساء من

 معهنّ بالتحرير . كان السقف الخشبيَ يهتّز، والمصابيح فيه تـتأرجح. أنكَر بين الحين والآخر في الكتابَيْن الموجودَيْن في حقيبتي. لا وقت

للكتب، هذا الاضطّراب، لا تترك الانطباعات المتعاقبة والمُلحّة مجالاَ للرغبة في القراءة، أو فتح الكتب أيضاً.

فحص هانزن الصورة التي في البرواز، كانت للقيصر فيلهيلم الأوّل




 هكذا سنحصل على مايكفينا.
توّجت الّلوحة مظلةٌ بُألوان الأبيض، والأسْود، والأحمر، وعليها
 الفضائح، ولا يححت عن الصفقات، ويدنع ماعليه، هذا هو الاتفاتيا.





 السجون، أو المعتقلات. ذُكِر رجُلٌ لهانزن، كانِ نقابِيَّاً سابقاً. كان من
 عَلِم أنّ مجموعة العاصفة قد تِبضت عليه عام 1933 ودخل السجن لمدّة

عامين، ترّر أن يسافر إليه حتّى لا يفزع،، ولكنّ الفضول كان يدفعه أيضاً لمعرفة المكان الذي يسكنه شخصٌ مثله.









سيجارة، رنضها الرجُل قائلاً: إنْ لا يدخّن".
 عدم القيام بإضرابِ عامٌ بعد تولّي الحُكمـم
 الرجُل، تمّ بدأت المحظورات، في البداية الشّيوعيّون، ثمّ الديمقراطيّيّن الاجتماعيّون.

- ألم يتوجّب الاعتراض؟

تال الرجُل: (هذا ما نعلتها. ثمّ أخرج طقم الأستان من فمه، وأكمل: "وكانت هذه هي الإجابة). - كيف قضيت السنوات التي تلت السجن؟

عملتُ حدّاداً في السكك الحديديّة التابعة للّايخ الألمانيّ. قمتُ


 أحضرت السيّدة الثهوة، التي لمْ يكن طعمها يمتّ للقهوة بآية صِلة. قرّر هانزن أن يحضر معه تهوةً في المرّة القادمة.
أخيراً، سأله هانز ن عن استعداده للعمل في إدارة المد المدينة مؤقّتاً.
قال الرجُل: النعم، متى؟!

- حالاً.

ركب مع هانزن في السيّارة الجيب المحاطة بالأطفال، وذهبا إلى مبنى
 أمام مرحاضي خرج من تحت بابه سائلُ بُنُّيٌّ إلى الممرّ .


 يُعُ أيّ شـخصي من هؤلاء السادة الرجال يرتديه سأل مأمور المدينة الرجال عن انتمائهم إلى الحزبـ بـ بدأ وأ واحدٌ منهم الحديث عن عدم وجود خيارٍ آخر، وغياب القناعة الداخليلّة، وآخر -كان اليان


 وأشار إلى الباب. فهمها الرجال، لمْ يكن هانزن في حاجة إلى ترجمة

هذه العبارة. فُوْض الحدّاد بالقيام بأعمال عُمدة المدينة. كانت المراحيض جميعها في مبنى البلديّة مسدودةً، وكان البراز يملأ المكانِ الِّا أوّل عملِ قام به، وهو في المنصب، استعمال فرشاةِ حديديّة طويلةٍ لإخراج سدّادةِ

 الفاتحة تحت أنفه، بجمْع البراز، والتخلُّص منه.

فكّر هانزن في زيارة العمّ الذي تعلّم والده منه فنّ التحنيط. حينما
 فرانكفورت، تحرّك لزيارة حيّ اليهود. اختفت الملاءات البيضاء التي


 الوسطى، والمغطّاة بالحجر. قال هانزن عن القلعة الضخمة المئيّدة

 مدينة طفولته، هامبورغ، بقطار الترام، وشقق الإيجار العالية، والمصانع، والميناء. كان يتذكّر صفّارات السفن المستمرّة في الخريف، وأجهزة دقّ ولّ المسامير التي لا تتوقّف في حوض
 شارع (مجموعة العاصفة)، ثّمّ عاد إلى اسْمه القديم الآن، كأنّ شيئناً لمْ



سالل عن المُحنّط شرودر، وعرض عليه رجُلٌ، بزيٌّ تقليديٌّ، وأزرارِ


 وأمامه إوزٌّ مقتول. كان المطلوب من خيال خيال المشاهد أن يتصوّر الإوزّ كانّه مقتولٌ في الحال. كان هذا العمل الـول المغطّى بالأتربة هو إنجاز أستاذ

 يزال كذلك. بعد لحظاتِ من التردّد دخل المتجر، رأى في الظلّ بعض

 أو ربّما نسوهم في مرحلة التحوُّل من الموت إلى ما يشبه الموت.

 ذكر هانزن اسْمه، وقال: "إإنّ والده قد تعلّم التحنيط هنا، ويعيش الآن في نيويورك، ويرسل إليه تحيّاتهلا .
 ذهولِ، أو فضولِ، ناهيك عن آية سعادة. قال بعد وهلةِ: 月 كان والدك تلميذاً
 العودة إلى العمل".
-24 نيسان/إبريل-
القريب: عجوزُ سيّئِ المزاج، سلّم بندقيّته الخرطوش، ولْْ يكن نازيّاّ،

هذا ما قاله على الآقلَ ـ الّلغة الألمانيّة مألوفةُ، ولكنّ آللهجة مختلفةٌ تماماً، وتوقظ ذكريات حول هامبورغ.
عُدتُ إلى المعسكر، مررتُ مُ من أمام مجلس المدينة المبنيّ على طـلى طراز عصر النهضة، وعليه وجوه الملانكة رديثة الصنع، ومن المن ألما أمام مبنى البلديّة







 بلونَيْها: الأصفر والبُنتي، والورود أمام النوافذ، والّلون الرماديّ للأسطِ

 عن تحقيق العدالة الذاتيّة، يبحث عن الكرامية يلما
ما زال كشتك بيع النقانق المحمّرة موجوداً، ولكنْ لا تُباع النقانق المحمّرة؛ لنصصي في اللّحوم.

في اليوم التالي، توجّه هانزن بالسيّارة الجيب إلى فرانكفورت، مرَّ


- أنا درست الأدب والتاريخ، وليس الطبّ.

تال الضابط: پلا يهمّه.

كان هانزن مقتنعاً آته أُدخِل بالخطأ إلى هذا القسم، ولكنّ الاعتراض

> سيكون بلا جدوى.
-27 نيسان/إبريل-
قافلةٌ من المساجين الألمان في الشارع، إنّهم يسيرون إلى الشمال،
 الجموع بلونها الرماديّ كادت تحكم أوريّا الوبّا. على الجانب الآخر من

 الاعتقال، ثمّ مساجين حرب بلجيكيّون وريّ ورنسيّون، بينهم لاجئون ألمان من الشرق، وسيّداتٌ، وأطفالٌ، ورجالٌ متقدّمون في العُمر، وعرباتٌ
 تجرّها النساء، وبقرةٌ مربوطةٌ بحبلِ، وعربات أطفالِ ممتلثةٌ عن آخرِهِها مجموعتان من البشر تسيران في اتّجاهين متعاكسين. لا يأخذ المقهورون بثأرهمه، لا يتوعّدون، لا توجد صيحان الو
 وتعت السرقات والاغتصهاب، وقتل المواطنون الألمان، وسُلبت مواشي
 والحراريّ، بنوافذ تذكّرك بالنوافذ القوطيّة، والشرفات المغلقة

الصغيرة. قاعة استقبالِ ضخمة، ومطلع درجِ فاخر. في الدَّوْر الأوّل معرضُّ فنّيّ، وفي كلَ مكانِ خشَبِ البلّوط الثُقِيل، ومتانة كئيبة، ونجف

 ولوحتان بمشاهد طبيعة، داخلها أبقار في المرعى وقت الغرحبر في الحَمود عبارةٌ لاتينيّة: "FORTES FORTUNA ADIUVAT.

اخطرّ هانزن إلى اقتسام الغرفة مع ملازمْ أوّل يُدعى جورج، طويّ طويل،
 يشبه الأديب شيلر، ذلك بحسب رؤية هانز ن الذي رأى صور ته معلّقةَ فوق مكتب البروفسور كوبيتش.
كانت لغرفة نوم المالك، الكبيرة والعالية، ثلاث نوافـنـ، تغطّيها ستائر

 يسْحب ناحيته وقت الشجار أم يضمّان الناحيتين وقْت الجماع فقطّ؟ قال جورج: ا(يجب أن أخبرك مقدّماً بأنني أُنْخر . صديقاتي كلّهنّ
 يكبر جورج هانزن بثلاث سنوات فقط، وفي أثناء مذبحة معركي انـي الأردين عالج الجرحى في مستشفى ميداني في بلجيكا. أخبره أنّ العسكريّين لا يأخذون الإصابات النفسيّة على مَحمل الجدّ، وأنَّ هؤ لاء الضبّاط الممارسين للوظيفة يملكون الحساسيّة العاطفيّة للخراتيت. لا
(*) المَرَر يُنْعد الـُجععان.

يقبلون مصطلح الضرر النفسيّ. طلب إليه جنر الٌ أن يكشُف على مجموعية


 الجنرال المسؤول عن تحفيزهم بهذا الشأن تحديداًّ قال جنرالُ الٌ ألمانيّ: اما معنى الصدمة؟ فليحلموا بالصدمة، ولكنْ عليهم في اليوم التالي أداء

واجبهم".
يظنّ هؤلاء العسكريّون أنّ تخطّي هذه الصدمات متعلّقّق بالإرادة. لا
 المرضى يقعون تحت شبهة الادّعاء. كانت هناكُ حالاتُتٌ غريبةٌ للإجهاد من المعارك، مثل: ذلك الجنديّ من المستوى (أي2)، الذي ادّي ادّعى آنه يرى ليرى

 تصْحب رؤيته لهذا السواد أية رعشةّ في يدهـ


 في درس التشريح"، طُلب إليه على نحوِ مفاجئ إجراء عمليّايتِ جراحيّة،
 (أرجو ألآل يكرهني الناس حينما ينظرون في المرآثة).^

 مهتمّاً بالمخ، ونجأةً أمسك بالمشرط، وبدأ باستعماله على الأرجُل،

والصدور، والأذرُع؛ التعلُم بالممارسة. يقول: إإنّ أحد الممرّضين من

 النار艹. كان يبحث عن ساتر في خندقِ في أثناء القصف، ثمّ ريّ رأى دبّابة شيرمان تصييها بازوكة ألمانيّة. رنع رجُلُ من الطاتم جني وسقط على الأرض، والجزء الأسفل من جسده يحترق. طلّ يلّ يدنع بالجزء

 في المحيط الهادي".

كان جورج يشخر بالفعل بصوبت عالِ، وباستمرار. لا يعرف هانز النز إنْ

 في هذا الأمر مع أيّ من الرفيقات الأربع الّلاتي دخلْن حياته لمدّةٍ تصيرةِ،
 من هذا النوع، من دون إفساد حالة الرومانسيّة. حتّى الآن يفكّرِ في كاثرين كثيراً، في الّليلة التي كان قُرب أنفاسها. تحدّثت ذات مرّةرة، وهي نائمةٌ،


 لمْ ينطفئ الضوء إلّا في الصباح، وسمع هانزن رفيقة السكن، وهي تغلت باب الثشقة.

بدأ مرّتين بالكتابة إليها، ولكنه جعّد الورقة، وألقى به في سلّة


سافر هانزن في يوم جمعةٍ مع الرائد ألكسندر في صالون سيّارة من نوع هورخ من فرانكفورت إلى ديلنبورج. تال ليو الكسندر: القد عمكي كلَ ما في وسعي لنحصل على سيّارة مريحة، وألآلا نضطرّ إلى ركوب

 هو نائب مدير معهد القيصر فيلهيلم لأبحاث المخّ، إنّه مكتشف متلازيازمة


 1939 عن سُلطة التقدير للأطباء، وكان المقصود بالتقدير، بحنْب الوضع الحالي"، تتل أكثر من مثة ألف شخحي في لفي الفترة بين 1939 و 1941. كانت





 الوفاة: التهاب في الرئة، أو الزائدة. تُصوّر الضحيّة، ثّمّ تدخل ميّ مع مرضى
 أيضاً: يُسمح فتط لطبيب الموت أن يفتح حنفيّة الغاز . كان يراقب الموت

من نافذةٍ صغيرة، من عشُرين إلى ثلاثين دقيقة، ثمّ يفتح الباب، لتنقل


 والأطبّاء، والحارقون، على كأس جعِّةٍ مجانيّ.
زادت الشكوى أيضاً؛ إذْ اشتكىى السكّان في المياني المنطفة من رائحة الحرق

 الكنيسة الكاثوليكيّة أيضاً. أوقف هتلر هذا الإجراء في شهر آبا آبا أغسطس لعام 1941. أتعرف لماذا؟ها.

- بسبب الحرب ضدّ الاتحاد السوفيتيّ؟
 ذاته إجراءٌآخر أشُمل؛ طُلب إلى الحارقين ممارسة خبرا بعد لحظات توقُقِ طويلةِ، قال ألكسندر: ها استمرّ العمل في المستشفيات والمصحّات على النّهج نفسه، على مسؤوليّهيّهم الخاصّة، ومن دونمرسوم من هتلر، من خلال الحر مان من الطعام مور وإعطاء اللومينال





 منهما إلى خارج النافذة، إلى طبيعةِ تغلّةها أجواء بدايات الصيفـ، ذبول

شجر الفاكهة، لكنّ أورات الشجر كان لونها أخضر فاتحاً. أعلى المشهد مرّت السُّحُب بياضها الناصع.

نُقل معهد الدراسات الدماغيتة من برلين إلى مدينة صغيرةَ في ولاية هيسن اسمها ديلنبورج، إلى داخل مجمعِ للثكنات العسكريّة.
 العلمي مستمرّ، بما في ذلك الأبحاث في علم الأنساب. كانِ كانت متميّزة؛








 رخيص. نعمه كان يعرف عن مرسوم القتل الرحيم، قال: اوولكنْ لمْ تَكن
 مشرّحاً للدماغ، فهو لا يتواصل مع المرضى تواصالً مباشرآها . يعتقد آنّه،
 المحكوم عليه بالموت؛ لانَّه يحتاج إلى مادّة بحثِ في حالٍٍ طازجة.
 لمدير مؤسّسة جور دن| بر اندنبورج، مع بداية العمل في عام 1940 كانت

هذه المؤسّسة تقع مباشرة إلى جانب (امؤسسبة للتصفيةه؛ أيى: غر نة للغاز تستعمل أوّل أكسيد الكربو نا في السجن القديم لبر اندنبو رج".
قال هالرفوردن: „هذا صحيح، هنا تمكنت شـخمياً في أثناء هذا
 - إذن، كنت على عِلمِ بقتل المرضى؟

- سمعت انّهم يقومون بذلك، فذهبت إليهم، و قلت لهم: „انظروا



 وأحضر و ها مثّل سياّرات توريد محالّ الأثأث. - مثل سيّارات توريد محالّ الأثاث؟

جلس هانزن في طريق العودة إلى فرانكفورت في الأمام. طلب ذلك؛

 وجهة نظره، يرى هالرفوردن المسألة في منتهى المنطقيّة؛ سيُقتل هؤلاء البشر على أيّ حال، فلِمَ لا أستغلّ الفر صهة، وأدرس أدمغتههم، ماذا يزعجك الِّ في هذا المنطق؟؟". فكّر هانزن، وقال: (اققتناعه بآنه كلّما زاد العدد كان ذلك أفضل . كان يدخّن السيجار، وهو يقول ذلك".


اسمم مديري الجديد ليو ألكسندر، إنه يتحدّث اللّغة الألمانيّة بلهجةِ نمساويّة. كان يجري الأبحاث، بوصفه معيداً، حتّى عام 1933 في قِسْم علم النفس بالمستشفى الجامعي في فرانكفورت، ذهب المبا بعد ذلك إلك إلى



 الألمان المسجونين الذين كانوا مسؤولين عن عمليّات القتل الرحيم، وإجراء التجارب على البسُر، كان المطلوب تقديمهم إلى الهحاكمة.

## المهمّة

تلقّى هانز ن أمْرُ آبالتوجُّه إلى مكتب الخدمة في قنّم الحرب النفسيّة.

 المتعاطف مع الأمميةّ البروليتاريّة قرّر البقاء في الولايايت الوات المتّحدة بعد
 - هل سمعت عن تحسين النسل؟

- نعم، سمعت.
- سوف تشغل نفسك بهذا الموضوع في الفترة القادمة.

بدا الأمر لهانزن كأنّ القيادات العليا لا تعرف كيف توظّفه، كانْهم
 استفساراً: پنحن مجموعة القلعة نراقبك. ألست عالماً في الأدب؟ لقـ القد رأيت الحقيقة المُرَّة. كانت هذه البداية. الآن ستتتقل إلى الجانب الفي الفكريّة لقد وقع الاختيار عليك. أستطيع التصريح بذلك بنبْرةٍ احتفاليّةَه) . قال إنجل
 أتفهمني؟ حسناً، المطلوب أن تذهب إلى ميونخ. هذا هو العنوان. كان

الرجُل مرشّحاً لجانزة نوبل عام 1936. إنَ متخصّصٌ في تحسين النسل، ومؤسّسٌ لمبدأ الطهارة الحِرقيّة.

- لا داعي للتحقيق مع العائلة، هذه طريقةٌ ميؤوسٌ منها. كانوا جميعاً
 عيونهم في أعياد الميلاد المجيد حين يحضر الأطفال وقت الهديايا، ويُلقون قصائدهم. وجدت أجهزتنا رجُلا ذهب مع هذا الطبيب إلى ألى أمريكا. لقد توفّي الطبيب، لكنّ رفيقه ما زال على قيد الحياة؛ لقد قاموا بالبحث فـلـ في
 السريّة التي أتسهها هناك: الباسيفيك، والقوس الشُمالي، وأسماء أُخرى، هل ما زالت موجودة؟ من أعضاؤها؟ ما أهدافهم؟؟ هذه هي اهتمامات
 على مدار سنوات سلسلةً من التجارب في مجال الوراثة. الدكتور ألفريد بلوتز . هل سمعت الاسم من قبل؟
- لا يا سيّدي.
- هذا أفضل . ابحث عن تلميذه، وحقّق معه. لديك التفويض؛ صـادر الأرشيف، وصادر القلعة. - أصادر؟
- نعم، أْنت في حاجِّ إلى لباسك الرسميَ فقط، ورجُلَيْن، أُو ثلاثة. تلقى جورج أيضاً أمرْاً بالتوجّه إلى فريق في ميونخ، يتابع الأبحاث الطبيّة التي أُجريت على المسجونين في معسكرات الاعينى الاعتقال. نقلت
 خصّصت لهما غرفة في نويهاوزن داخل فندقِ مُصادَر . سال هانزن: اغرفة واحدة فقط؟".^
- أنت لست هنا في عطلة.

تخوّف هانزن من آنه لن يتخلّص من هذا الرجُل القادم من تكساس وشخيره. كان الفندق يقع في شارع نيمفنبورجر . لـْمّ تتعرّض سوى من مبانِ قليلة للدّمار، منزل دمّرته قذيفة هنا وهناك، رائحة الملاط تِّو تفوح من

الحُطام، بعضها قد كساها العشب.

- 10 أيار/ مايو

وتع الاستسلام منذ يومين. كتب أحد الأشخاص كلمة سلام بلونٍ أبيض على أحد أسوار المنازل. سال الدهان على الحائط، كأنّ الكلمة تبكي. في الشوارع: سيّارات الجيب، وعربات النقل التابعة للجيش


 المشاهد المضحكة أيضاً: سيّارةٌ بثلات عَجلاتِ يجرّها حصان، أُزيل الزجاج الأمامي؛ ليتمكّن السائق من قيادة فرسه الهزيل بالّلجامّ الّامِ ومن

 المتمدّنة الأرانب في منزلها؟
نرى في أثناء مرورنا بالسيّارة في شرفة إحدى العمارات متعلّدة



المسنّات منهنّ. رفع شـابٌّ أكمام بزّته المتهالكة، وثبّتها بدبّوسِ، كان يسير متحدثاً إلى

رجُلِ آخر إلى جانبه يجلس في سيّارةٍ صغيرةِ بثلات عَجلات، يحرّكها إلى الأمام بمعابض مبّتّة على جانبَيَّي العَربة.
 حُطام وأطلال على مرمى البصر . أتساءل ما الأنضل: أن يُعاد البناء الـياء أم أن
 ليس بحجم الدمار الذي لَّحق بمدينة نور تسبور اليّا



 الرماديّ إلى لونِ أخضرَ مبقّع

- 14 أيار/ مايو

ألقيت أوّل أمس عقب سيجارةِ في الشارع، ورأيت رجُلاً بساقِ مبتورةٍ ينحني لالتقاطه. نزل الرجُل، وهو مستندّ إلى العكاّزين إلى إلى وضع القرنصاء، على ساقِ واحدةِ، وضع أحد العكّازين على الأرض، والتى والتقط

العقب.
شعرت بالعار؛ لآنتي رميت نصف السيجارة المدخّنة من دون اهتمام، كما شعرت بالخجل من أجل رجُلِ، شابُّ، بلا قُدرِةٍ على الثبات، أو

 يدخْن سيجارتي التي تخلّصت منها، قد مشنى مبتعداً، وهو يُمر جيح ساقه بين العكّازين، وتحيط به سحابةٌ من الدخان.

هذا ما حدث أيضاً: كنت أراقب أحد الساثقين التابعين لنا، بينما ينتظر في السيّارة أمام وحدة إصدار الأوامر، أهدى صبيّاً يراقب السيار الميارة علبة علكة.

لا يمكن وصف الموفف إلآ كذلك: بتعبيرات وجْه محتقرة، ألقى الصبيُّ العلكة على الأرض.
-17 أيار/ مايو -
ذهبت أمْس مع جورج إلى معسكرِ فرعيّ في إنجولشتات.
حصل السجناء الآن على الملابس، ولكنتّي ما زلت أعرفهمه،




 رمادا́|".

لقد نجا لآنّه يعمل صيدليّاّ، ووظّفوه ممرّضاً في المعسكر. على الرغم من تحرير المعسكر منذ خمسة أسابيع، مازالت تفوح رائحةٌ كريهةٌ من الثكنات العسكريّة وعرقِ، وبراز مع غرغرينا أيضاً. صارت الصدمة أكبر بعد انتهاء المعاركا، وسوف يفا يفوت حجمها
 طبيعيّين، وطالما آنهّم على قيد الحياة، فسيقدّمون الكثير من المسوّغات

الصغيرة لهذا القتل الإلزاميّ عن طيب خاطر، و"لطبيعيّهاه. ربّما صاحَبهم


 بالسُّلطة المُطلقة فوق الحياة والموت. إنّها الّلذّة، الّلّذّة العميقة للّسُّلطة التي تنتقم لفنائها بقتل الآخرين.

- 18 - أيار/ مايو

في حين آنه كانت لديّ بعض الشكوك بين الحين والآخر في أسباب دخولنا الحرب (كان أبي ضدّ الحرب تماماً)، زالت شكوكي كلّها الـيا بعد الذي رأيته الآن.

- 20 أيار/ مايو

حظر التآخي. عُلّقت الصور التي تعرض مشاهد من معسكرات الاعتقال على الجدران والأعمدة: هذا ذنبكم. من هنا جنا جاء منع التآخي، مع العلم أنّ كلمة „اتآخي" ليست في موضعها هنا. تمرّ الفتيات، توحي ضصكاتهنّ بدعوةِ، هناك النظرات والصيحات. لقد تجاوز الضبّاط الأمريكان قانون منع التآخي في النُوارع الجانبيّة، وتبادل للأحاديث والمزاح، وعلبة سجائر كاميل مقابل مضاجعةِ سريعة.


 أنوف هؤ لاء الأسياد، الذين كانوا سابقاً أسمى الأعراق.

## منزل على البحيرة

ذهب مانز إلى هيرثينغ، قال عنها الرائد إنجل: إنّها منطةُة صغيرةٍ



 ذلك مثيراً للاهتمام، ولكنّك تسأم هذه الحالة بعد مرور أسابيع قليلة. على مكانٍ مرتفع من هذه المنطقة كانت مدرسة الشؤون الماليّة
 كانت قد وُضعت في الحسبان عند التخطيط. هذا ما تمّ مع الكثير من من المباني الحكوميّة في الرايخ الذي بلغ عمره اثني عشر عاماً، وأراد أن يبقى



 ساطعة، وجبال الألب تطلّ من بعيد. مرّوا على غابةٍ مظلمةِ من أشجار

التنوب، ئمّ أخذوا المطلع إلى القصر، الذي عاش وأجرى فيه الطبيب وعالِمِ تحسين النسْل بحوثّه.


 جانب الكنيسة؟ المدخل ليس فخماً، والبوّابة بسيطة. بقذْر ما كان الِّبر القصر مخيّباً للظنون، كانت الطبيعة والأشجار المعمّرة باهرة، وكذلك الكّ الحدائق، وأشجار الفاكهة، والحظائر، والمباني الإداريّة، وقصرٌ آخر إلى جانب القصر الأوّل، مدهونٌ أيضاً بالّلون الرماديّ البسيط، ومرعى مُنحدرٌ يصل وِّ



 شيء أبيضَ متوهّج عبِ المنظار؛ إنّها القِمم الجليديّة. دخل هانزن المكان بأسلوبِ عسكريّ. سبقته في المقدّمة السيّارة
 تو قّفوا أمام القصر . خرج الضبّاط من السيّارة، هانزن أيضاً و وفي يَده القرار الِّار



 مرّتين، أو ثلاث، وأخبرته سائر النساء، اثنتان منهنّ متقدّمتان في العمر، وثلاثٌ في عُمر الشباب؛ بنظراتِ متشيّكةِ أنّ القصر ممتليٌّ بالّلاجئين.

أعلن هانزن عن مصادرة أرشيف البروفسور، ووجوب إخلاء القصر . نظر
 السيّدة العجوز هانزن جواز سفرِ في يده. أوضح الجوراز أنّ السيّدة من الأرجنتين.

حينما سألها هانزن ما إذا كانت تملك القصر، أجابته بحسمب وثقةٍ:

 هل يمكن مصادرة قصر تملكه أرجنتينيّه؟ هل سيؤديّي ذلك في في الني النهاية إلى تعقيداتِ دبلوماسيّة؟ ولكنْ بعد إظهاره الأمر العسكريّ، سيكون هذا الانسحاب الهادئ والمضطّرب ضدّ مصلحته في العمل . سألها إنْ كان القصر الآخر ملكها أيضهاً.

استقلّ سيّارة الشرطة العسكريّة إلى المنزل، رأى سيّدتين ورجُلاً يعملون في بستان الخضار. خرج هانزن من السيّارة، وخلفه الشرطيّان

 أين؟ إلى القصر. اشتَكوا، وأكّدوا مرّةً أُخرى، بعد نشُر صورٍ في جرائد ائد
 قال هانزن: „الكوارث كانت في كلّ مكان، عليكم بحزم الحقائب، أمامكـم سـاعتان".

انتقل في اليوم التالي إلى المنزل الأنيق، الذي بدا أثاثه جديداً. سأل العريف سيّدةً عجوزاً من المبنى المجاور للقصر إنْ كانت مستعدّةٍ لتولّي

أعمال التنظيف والغسيل، وافقت المر أة، السيّدة زاكس، الهاربة مع ابنتيها من شيليزيا، في الحال، حضرت وفرشت الفِراشَيْنِ، نظّفت النوافذ،
 إنْ كان معهم شيءّ منها. العريف الذي لا لُيتُقن الألمانيّة، وهي التي لا لا تُتقن


من هانزن.
سُعِد هانزن بالمتزل الريفيّ الواسع، بنافذتين ناتثتين في السطح،


 ولكنّ الشاطئ كان منسططاً ومغطّى بالأحجار. يجب أن يُمهِّد الطريق لمرور المركب.
سـأل العريف عن إمكانيّة جلْب المركب بالمحرّك. فَهِم العريف، وذهبا معاً إلى نادي المراكب الشراعيةّ، حيث كان المركب يتألّق تحت
 وهو والد زوجِ مارتين بورمان. أُلقي القبض على بوخ، وأُودِع في معسكر .
 شُمسِ فوقه. يجب علينا تنظيفه. جلَب العريف النشيط جرّاراً صغيراً من شركة بناء، وجنديّاً أمريكيّاً كان يخدم عند الروّاد، أعطاه عشرة دولار الارات مقابل أن يحفر ميناءً صغيراً رُبط

 من الوقود، ولكنّ المركب رُبِط في أثناء رحلته الأولى إلى الميناء الجديد

بمركب صيدِ؛ ليسحبه. فتّر العريف ذلك بأنّ محرّك المركب تنقصه أنبوبة توزيعِ يجب شراؤها أوّ لاَ.
دخل جورج -أيضاً- المنزل بعد مرور ثلاثة أيام. أخذ حُجْرةً في





 القهوة، نظر إلى البحيرة، وقال: "القد استعدنا الجنّة). ^
ردّ هانزن: מليس إلى الأبده.^
 البيضاويّ، ويحكي لهانزن عن الفرق بين أسلوب طيران الذعرات البيضـاء
 بالإنجليزيّة، واستفسر عن معناها بالّلغة الألمانيّة من فراو زاكنس.

## $\ddot{0}$ <br> t.me/t_pdf

## الرجُل العجوز

سار فاغنر على مهلِ وبحذري، عَبَر شارع شيلينج خطوةً خطوة. كان قد وقع منذ تسعة أشهر مضت، انكسرت ساقه اليمنى كسْراً مفتّاً عولِّج


 وكان يتعيّن علاجهم سريعاً؛ كي يحاربوا من أجل الانتص الانصار الأخير ـ الْتأْمت




 العاصفة (إس إيه).

عَبَر هذا العجوز الشارع متحسّساً طريقه، ومتجنبّاً الأحجار المتساقطة. لقد نجا من الرايخ صاحب الألف عام في قْبو. خرج في فير صيف عام 1933
 البى مسؤول المنطقة في الحزب النازيّ، كما سعى أيضاً إلى الاتّصال هاتفيّاً

بالشخص المسؤول في وزارة الصحّة، أرتور جوت. (امرحباً يا أرتور")، "أهلاً ألفريدل. تحذّث جوت عن عمله المكثئف من أجل إصدار قانونِ يمنع تكاثر حامِلي الأمراض الوراثيّة. يُفترض تفعيل هذا عـا القانون يون 14
 الذي سيصير بذلك مهمّة الدولة، وليس مجرّد شألِّ خاصّ . قال المعلّم:
 يعمل معه منذ سنوات، وسُجن بسبب عضويّته في حزبِ اشتِ اشتراكيٍ في فترة في 1918-1933؛ يريد أن يضمنهاه، لكنّ المعلّم تلعثمّ، وقال: (ايقهرهبا . قال



 صـارت الوسائل الإداريّة تحت تصرّفناها، قال بلوتز : پأجلز، هذا تحقيقٌ
لإنجاز حياتي".

كان بلوتز قد وجّه خطاب إخلاصيِ في نيسان/ إبريل إلى القائد، موجّهاً
 الوغْر في السابق إلى حقل الممارسة الحُرّة.

بعدها بأيّامِ قليلةِ، أُفِج عن فاغنر من معسكر داخاو، الذي مُنِّح الاسم
 على وظيفةِ في مكتبة كتبِ قديمةِ، اسْمها پأكستهيلم" في شـارع شيلينج

 بخبر سجْنه في داخاو .

انتظرته عند لحظة الإفراج نهاية شهر تموز/يوليو سيّارة أُجرة عند


 سائق الأُجرة الصندوق عنه، قاثلاً: "إنّه كُلّف بتوصيله إلى شقِّةِ في شارع
أدلبرت).

كانت أُجرة السيّارة مدفوعةَ، وكذلك الإيجار لمدّة ستّة أشهُرِّ، بحسبَ ما أبلغته السيّدة أوبرهوفر، وهي أرملُ تؤجّر هذه الشقّة الصغيرة على ولى السّطح، وهي: غرفة، ومطبخ، وحوض في الممرّ، والمرحاض على السُّلّم.

حصل هانزن على عنوان فاغنر من مكتب فيلق مكافحة التجسس الأمريكيّ. استفسر عن كيفيّة حصولهم على العنوان، فردّ عليه القائد: رأنا لا أعرف كلّ شيء، لكنتّي أعرف معلوماتِ عديدةها.




 عام 1940، فضهلاً عن مساءلة الشهود، وإنّه - فاغنر - من بين هؤ لاء الشهورد.
 ومقعد، وكرسيّ. على الحائط الوحيد بزاويةٍ مستقيمةٍ مكتبٌّ مرتفعةٌ، في مقدّمة المكتبة على الجانبيْن عَمودان رشيقان أسْودان، وفوقهما تاجان

بلونٍ ذهبيٌ باهت، إلى جانب الدكتبة لوحتان: واحدةٌ تعرض منزلاً،

 المائل، ولْمْ بكن مضمونها ظاهراًّ. أتاحت النافذة الناتئة رؤية أسطُح المنازل الأُخرى.
أكدّ هانزن أنّ هذا ليس تحقيقاً، بلْ مجرّد مساءلِّ، واستطلاعِ في صالح

 اليوم التالي ليحضر إلى ثكنة ماك جرو الكي، المقرّ الرئئيس للجيش الأمريكيّ الثالث، في شارع تيجر ن زيير شُراسة، المبنى العاشر .

تحمل المحاضر عناوين بحسب الأيامه، ولكنْ ينتصها التأريخ، ويبدو أنّ المساءلة قد امتدّت إلى أكثر من ثلاثة أشهُر.

## اليوم الأوّل

- متى رأئت الدكتور بلوتز آخر مرّة؟؟
 المسألة أنه كان حتّى هذا الحين يتجنّب لقائي، أنا حامل شارة معسكر الاعتقال، لا، كان يجلس في قصره المطلّ على جبال الألْب المكّ المكسوّة بالثلوج، حيث كان يتجوّل زرادشت، ويُشرف على على معمله البحتيّي.



 التي كانت تهتمّ باختيار الشريك. في عام 1934، صدر في السويد قانون

 المتّحدة الأمريكيّة كانت تمارس أيضاً التعقيم الإجباريّ. احتفل العالم

Gleichschaltung ( $($ ) الشـهولين على جميع جو انب المجتمع الألماني والمجتمعات التي تحتلها ألمانيانيا النازية من جوانب اتتصادية وجمعيات تجارية إلى وسائل الإعلام والثقافة والتعليم.

بالمعلّم وصديقي القديم، بوصْفه رائد هذا التطهير من التركبب الجينيّ


 به في الفترة التي كان يتظر العالم فيها قرار الّلجنة في أوسلو ألون





 ولحم الأرانب بالطبع، الطازج، ولكنتّي كنت أستبدل الخبز به، على الرّغي



 الممكن أن أُرِيكه في المكتبة.
-مقطع غير مفهوم -
لقد أنقنني هذا الباب مرّتين من الاعتقال. يُغلت، وتوضع أمريّ أمامه منضدةٌ

 في العشُرينّات. حين تولّوا الـُحُكم، جمّد عضويّته. ظلّ متمسّكاًا بتجميد عضويّته، على الرّغم من الإنذارات العديدة التي كان يتلقّاها أحيانآ شَخصينّاً

من مندوبِ للحزب، الذي كان يحضر بزيُّ موحَد؛ ليطالب بتسديد رسوم



 في الدَّور الأعلى. كنت أجلس في القَبْ، واضطِّرِ رت إلى الإقامة الجبريّة
 يرنع الباب في الأرض، ويناولني الطعام. لقد بلّغت زميلك، ضابط التحقيقات بهذا الأمر، حينما أرادرادوا سخبـ
 تعرّف إلى رابطة ألمانيا السريّة، وأشياء أُخرى غريبة من من هذا النوع الْئ الأديب
 ينضمّ أكستهيلم إلى المقاومة؛ كان ينظر إلى فكرة الرايخ الثى الثالث للنازيّين



 هذا الكتاب الجميل: هالشُّعر بانتقاء شُخصيّ، الإصداراتيات الأولى"،



 المنازل. كان أحد الرّفاق قد أخرج ماكينةً يدويَّة صغيرةً للتصوير من

منزل النقابة، ووضعها في منزل ريفيٌ في منطقة بازينج، ولكنْ كُشف أمر المجموعة قْلُ أن يُكتب المنشور الأوّل. كنت قد انسحبيتُ قبلها

> - دماذ؟؟

- كنت وقتها تحت المراقبة؛ مخابرات الدولة السرّيّة لمٌ تكن بغباء




 كان ذلك هو الوضع بالفعل.
قطعت الاتصالات جميعها تَبْل أن يُلقى القبض على المجر المجموعة. أصبحت منذ تلك اللّحظة، إنْ صحّ التعبير؛ حُرّآ، لمْ أعد أنتمي إلى إلى



 السيّدة أوبرهوفر، أرمل تاجر اللّحوم. هذه السيّدة البسيطة، بمعنى أدقَّ:
 الجميلة، أتت إليَّ في متجر الكتب القديمة وحذّرتني: ا(حضر اثنان من
 قالا: اإنّك تتطن في السطح، ويفترض آنني أسمعك حينما تصعد
 نزلت إلى القبْ في اليوم ذاته، وبقيت فيه الشهور الأربعة التالية. كان

لديّ الكثير من الوقت لأفكّر في نفسي. استعرضتُ حياتي الماضية تحت
 بتركيب مصباح بقوّة ستين واطاًا. عندما تشجّعت للنخروج إلى ضوء إِّه النهار مرّة أُخرى، اضِّطرّرت إلى ارتداء نظّارةِ سوداء. كان أكستهيلم قد اشتراهِ اها لي. يرتديها طاقم الغوّاصات حين يصعدون إلى ارِّ خوء النهار بعد مدّةٍ طويلةِ تحت الماء.
لقد ذُكر اسْمي، وكنت تحت المراقبة، تفهّم هو بكلَ تأكيدِ آنتي لْمْ

 على فراشِ مؤقّتِ، وسْط الآلاف من الكتب. كنت أسمع أصوات خنَ خبطات الأحذية نهاراً، فأعرف من خلا فلا توجُّه خطوراتها عند أيّ رفٌ يبحث
 أو إنجليزيٌّ، أو ألمانيّ. كانت لدينا خزانةٌ للأدب الأمريكيّ، إلى أن أُعلنت الحرب على الولايات المتّحدة في كانون الأول/ ديسمبر 1941، فأصبحت المت

هذه الكتب محظورة.
كنّا بدايةً نضع الأدب الألمانيّ في خزانةٍ للأدوية السامّة: كافكا، وهاينة، وهاينريش مان، وبريخت، وفويشتفانجر، ودوبلين. هل تعرف

دوبلين وبريخت؟ واين؟

- نعه، لقد در ست الأدب الألماني" في سانت لويس،عند مهاجر نمساوي". أنا من التخصّصى نفسه.
- عُذرآ، زارتنا في خريف 1934 مراقبةٌ من الدار البُيُّة، وسُنل أكستهيلم عمّا إذا كان يرغب في بيع هذه الكتب المعادية للشعب، أم سيلقيها في القمامة. اضطّررنا بعدها إلى إفراغ خزانة الأدوية السامّة، وكان من

المفترض أن يسلّم أكستهيلم الكتب؛ حتّى لا يعرّض متجره للخطر، لكنْ أقنعته بإخفائها في القبو . - بإخفانها؟؟

- نعم، وافق بعد شيء من التردّد. أنزلت الكتب المـمنوعة إلى القَبْو، ووضعتها في الرّفوف التي فيها الكتب غير المهمّة: بين كتب الرحلاتِ الرّا

 برلين كتاب العروس الهاربة. كنت حريصاً كلّ الحِرص على ألّا تلاّلا تجاور الكتب التي أحترمها كتب شُعراء النازيتن، مثل: كولبنهاير، وبلونك، وفيسبر.
حصلت كتبٌ أُخرى، مع مرور السنوات؛ على حقّ الّلجوء إلى
 على الطبعات الأولى من إريش موزام، وبرتولت برشت، وإرنى تولر، وهاينريش مان. مجموعة مقالات إرنست بلوخ بعنوان: "رحلة



 من الكاتب.
 - إنّه كتابٌ مدهشُّ، اقرأ قصّة الحاخام الذي أعطى رِّالةَ يهو ديّاٌ



جوستاف لانداور كلّها، وكذلك نسخةّ نادرةَ من طبعةِ خاصّةِ أصدرها

 كانت هذه الكتب بمنزلة الفدائيّين وسُط الإصدارات التا التافهة، الباحثة عن
 شيرمان في شارع لودفيج، وحينما تجوّل أوّل زملانك في في شارع شيلينجيّ،


 نافذة العرْض؛ كلد حصلوا هُم أيضآ على الـُريّة. -مقطع غير مفهوم -




 المرحاض، الذي كنت أغتسل فيه أيضاً، في المتجر في الدَّور الأعلى،


 الخطوات الثابتة للأحذية الشتويّة تزعجني. كنت أتساءل: هل صالـو
 الشعور بالأمان، ولكنّها كانت تلهيني. بدأت بإعادة ترتيب الكتب، رتّتها

بنظام لا يفهمه أحدٌ غيري، لا يتّضح سريعاً، فليست الكلاسيكيّات مثلاُ هنا، والكتب الحديثة هناك، ليس ثمّة ترتيب أبجديّ، ولا زمنيّ، حتى

أكستهيلم لْْ يفهـم شيئاً.
كان جوستاف لانداور سيعجب بهذا الترتيب بكل تأكيد. لقد نقلت فكره السياسي عن اللامركزية إلى عالم الكتب، وأنقذتها بذلك من الاستيلاء عليها وتدميرها. -سيء غير مفهوم-
كان أكستهيلم على عِلم بما أقوم به، وموانفاً عليه، من دون الحديث
 عن الكتب المطلوبة، وأضع الكتب التي يبيعها للهاوين في الدَّور الألُعلى.
 أكستهيلم، بعد هصادرة منزل مان، من شرائها بمبالغ بسيطة، من خلالِل

علاقته بالحزب.

- كنت تر يد أن تحدّثني عن المر"ة الأخير ة التي رأيت فيها بلو تز . - صححيح، أرسلني أكستهيلم، في صبيحة أحد أيّام خريف عام 1936، إلى القْبْ طُلبتْ عبْر الهاتف الطبعة الأولى من مجموعة برنتانو „الصبيَ والبوت السحريّ". كان هذا الإصدار موجوداً في القبْب؛ لأنّ ختْم المالك الك كان يحمل اسم برنهايم، أتفهم؟ كان من المفترض أن أن تُقطع الصفحة
 اليهوديّ، لذلك أخخذت الأجزاء الثلاثة إلى القبو، أدخلتهم في الترتيب
 جرس الباب في الأعلى، حينما صعدت السُّلّم، وعَبرَت الفتحة في الأرض !!لى المتجر، رأيت أمامي حذاءّ، حذاءً جلديّاً أَسْودَ ونظيفاً، كان هناك

في الجلْد الجانبيَ لإحدى الفردتين؛ غالباً بسبب مسمارِ في القدم. فوق



 فْرُ الصدمة عن النطق بالكلام، كأنّ هذا الوصف خُلتِ من أُجلي في هذه

اللححظة.
سمعته يقول: الكنّا نتحذّث في الحال عنك"، ا انحنى بجهير بسيط انحناء: بسيطاً إلى الأمام، ثمّ قال: (هميّا! سأساعدكّ"، خاطبني بضمير پأنت" الأخويّ: (أعطني الكتب!!.
حمل عنّي الكتب، وتمكنّت من الاتكاء على يديّ لأصعد من القبوب،
 مقطعاً من أغنية المساء التي كان يحفظها عنا طن ظهر قلب: غنّينا أغنية المساء وأفرغنا الأكواب أرنا آيها الشـاب هيثتك بسيفك الّلامع
لمْ يسألني عن حالي، وأنا أتسلّق بجسدي العُلويّ من مذا هـا الثقب، كان سيحصل على إجابةٍ مُحر جة. لقد أخبرته اليونانيّة عن حالي بيلي بكلّ تأكيد.

- اليونانيّ؟
- أنيتا زوجُه، كلّنا نطلت عليها هذا الوضْف؛ لانّ والدتها كانت يونانبة. تال: إإنْ سمح وُتتك، ولك رغبا رغب، دعنا نشرب شاياً، أو مشروباً

نوّاراً معاً". سألت أكستهيلم: "هل تحتاج إليّ؟". أجاب بلطفِ مصطنع:

 قد حصل في الحال على لقب البروفسور الفخريّ من هتلر . طلب إرسال الكتب إلى المنزل، من دون استعجالٍ، خلال الأسبوع القادم.

عَبَرنا شارع شيلينج، مروراً من أمام المطبعة التي كانت تطبع هذا الهراء

- أيّ هر اء؟
- جريدة (مراقب الشُبب). مشينا جنباً إلى جنب، وتحدّثنا عـنا عن الطقس، الذي كان دوماً يستحقّ الحديث في ميونخ، وتحدّثنا عن هبوب

 الرياح الدافئة بالنداء: (استيقظي يا ألمانيا").
ذهبنا إلى أحد المطاعم في ميونخ. طلب لنفسه الشُاي، وطلبت أنا

 للكحوليّات، كما كان يفعل سابقاً. طلب إلى النادل قليلاً من الحليا مليب

 عدّة سنوات مقالك عن جماعة أمانا الدينيّة. إنّه مثيرٌ للاهتمام، ولكا ولكنّه متديّنٌ بعض الشيء. هل تراجعت؟ هل انضممت إلى أصحاب الملابس السوداء والمتديّنين؟؟!).


## - أنا؟ أنا كما عرفتني من قبل، وسوف أبقى كذلك.

في فترة الصداقة التي كانت بيننا، وحينما كان -بوصفه ملحدآ آتياً مقتنعاً ومناضلاَ- يهين الربت المنحرف، كنت أقول له: إإنّي لا أهتمّ بنظريّة
 مقعدِ في المسرح، ويشاهد ممارسات البشر: القتل، والحروبا إنّه يستمتع بسُلطته المفقودة داخل مسرح الكوح الكوميديا الإنسانيّة.
التفكير في وجود الخالق من عدمه بدا لي باطلاك، على عكس مكافحة



 يكفينا السؤال: كيف سأعيش؟ كيف سنعيش؟ في معركتنا المشتركة ضد المعاناة والموت، من أجل السعادة الدنيويّة. قال: (احسناً، حسناً، ما زلت الشن الشا الشص القديم نفسه. كانت هذه
 من يعلم إلى أين وصلنا، ووصل العالم الجميل، الذي قاده الفوضويّون.


 عملِ أقلّ. هناك طاقةٌ لصنع مجتمعِ جديدِ، ولتنميةِ وتطوّرِ بأبعادِ لمْ نصل إليها من قبل. كانت الأولمبياد في برلين إثـارةً واضحةَ، ربطت
 نتحدّث مرارآ عن أهميّة العمل للجميع من الطبقات الاجتماعيّة كلّها؟

الخدمة الاجتماعيّة مفروضةٌ الآن على الشابّات والشبّان. إنّهم يجفَّون المستنقعات، ويشيّدون السدود، ويقتنصون الأرض ألمان الما الزخْف المائيّ.
آلم تتحقّق أحلام الأدب؟؟.








 رفضي الحاسم، اضطّر رت عن قناعة إلى رفض المطلوبر المير
-مقطع غير مفهو م-
تكلّمنا أيضاً على الحُكَّام، هؤلاء المصابين بالتخمة بملابسهم البنيّة، وأقدامهم المسطّحة، هل هؤلاء هُم الجّا الجرمانيوّون الأقوياء؟ هل هل هذا هو الإنسان الكامل الموعود؟ هيملر، الذي يحمل وجه مهي موظَف حسابِّبات؟
 الصريح. كان الحديث مع أيّ شخصي آخر يمثّل خطورةً كبيرة؛ إنْ تلت
 عليه الشرغوف؛ لأنه -عُذراًَ- لا يملك سوى ذيلِ وفَم. الحزبّ؟ هذا
(*) من الميثولوجيا اليونانية ورد ذكرمـا في مسخ الكاثنات لاونيد في دلالة عن حسن
الضيانة. (م).
 عليها؛ فنط لانتها تحمل مسدّسات. لمْ يكن قد دخل الحزبَ بعْد، سابقاً كان يرنض -بوصْفه عالماًّا


قاطعة.

- والقائد، السيّد شيكلجروبر(ڤ؟؟ هل كان نداؤه بهايل شيكلجروبر ممكناّ؟ إنّ تغيير الاسم ليتماشى مع القافية في بداية هايل أتاح وقوع الكارثة التاريختّة.
ضحك، وكرّر: "القائد يصرخ كثيراً بعض الشيء، ولكنّه لا يشرب

 احتفظ على الأقَلِ بقليلِ من السُّخرية من نفسه. - وماذا عن هذا الكره الغبيّ لليهود؟
 الصغرى، التي تخشى منافسة المتاجر الكبرى لها، بيعهها للمعاطف من الـن

 الاقتصاديّ الرأسمالي" .


 التجاوزات هي حماقات، سينصلح الأمر مع الوقت. ما يجب النظر إليه
(** اسم العائلة الأصلي لوالد أدوف هتلر قبل أن يتم تغييره إلى هتلر . (م).

هو أنّ هذه الحكومة قد أتاحت لي تطبيق إنجازات حياتي في الواقع، وهذا


 الحر كةه.
سألته عن جائزة نوبل للسلام، أثشاح بيده قايلًا :"إنّها لا تعنيه، ولكنّها ستكون سنداً دوليّاً كبيراً لحر كة تحسين النْنل، إنْ حصل عليها"، - إذن، فلْنشرب نخب الإنسان الخارق القادم. حيّالك الله! سأل بارتباك: (اماذا تقصد بحيّالك الله؟هـ .

> كانت إجابتي مجرّد عطسة.



 مراراً استعادة التقارب القديم بيننا، وكانت محاولاتِ مثيرةً للمشاعر . قال: اأعرف أنك تواجه صعوبات. يمكنك في أيّ وقت أن تأتي إلينا؛ لقد
 يطلق عليها منذ تعارفنا اسم اليونانيّة. لا أريد التذمُّر، لقد كان هذا الوضـن
 وإنْ زادت عليها معارف واكتشافات جديدةلا، ثمّ قال بعد مدّة استراحةِ
 في إحدى المجلّات".

أَشَرتُ بالنّفي؛ مجرّد عملِ عَرضيّ، أجلْ، ولكنْ كم تمنّيت التعبير عن سعادتي بدعمه لي. كم نكون في حاجةِ ماسّة إلى الدعم والثناء في لحظات الوحدة. لقد مُنعت المجلّة من زمنِ طويل، وأُلقي القبض على على الناشر . شعرت أنّه يرغب في إضافة شيءّ شيء ما يُحرّكه، ولكنّه صمتَ، ثـّم
قال: "القد حان وقت الرحيل، السيّارة تنتظرني".

تصانحنا من دون آية مشاعر، قلنا وداعآ، ورجَونا الخير لبعضنا، رأيتها ريته،
 فوق رأسه.

- هل تعبت؟ هل نتهي حو ارنا اليو ؟؟
- لا، يجب أن تعرف أنني كنت أنتظر هذه اللّحظة. أجلز، يمكنتي
 ما، وكنت أقول لنفسي يجب أن أحتمل . حكيت لنفسي القصّيّة كثيرآ، كما
 أرجو ألّا تكون قد مللت القصّة.
- لا، أنا جاللّ هنا لأنسمعك. إذنى لقد انفصلتما حينها؟

نعم، هذه القَّعة السوداء التي اختفت، ما زالت أمام عيني. رجعت
 وبملابس مدنيّة. وجّه أحدهم إليّ التحيّة رافعاً قبّعته، ما أفزعني؛ لآنني لْمْ أكن أعرفه، ونظرت إلى هذه التحيّة بوصفها إشـارةً إلى انـلى انكشافي، ولكنّها
 قال أكستهيلم: "المْ أعرف عن علاقتك الوطيدة مع البروفسور"، . قلت: (أجلْ") ولْمْ يطرح أكستهيلم أسئلةً أُخرى.

نزلتُ إلى القبْو، وجلستُ على المقعد الجلديّ، الذي كنت قد أنزلته إلى هناك منذ عامين، تحت المصباح مباشرة؛ حتّى يكفيني الضيوء للقراءة. انتظرت النهاية في هذا القبْو، كنت أعرف ذلك منذ ستالينغراد، من


 قانونٍ في هذا الشأن؛ أكملت دوراتِ في زيورخ في عِلم الإحصاء والاحتمالات، ولكنْ صودِرت هذه المواد كلّها، ودُمّرت في الأغلبِ كانت ستالينغراد مثالآ لهذه النقطة التي يصل إليها الوباء، قمّة الانتشار، ولكنْ يكمن في هذا الأداء الزائد ما ينفيها. كان يجب التحمّا التمّل حتّى


 تقضي بضربةِ واحدةٍ على الأحلام المغترّة بالسُّلطة العالميّة، والإيمان بفكرة الشعب المختار.
-مقطع غير مفهوم-
يجب أنْ أقول بنبرْةٍ دراميّةٍ "إنّني أشعر بالأسف من كلّ قلبي"؛ لأنّ صديقي القديم لـْ يعش هذه النهاية، الحُطام، والجنود الألمان الأنْرَ الأْرى الذين عادوا بجواربهمّ، كيف خرجو وخطوات صارمة. من أمام القيادة الصارخة، تخشخخش أحشا أحذية العساكر

 تحسين النسل، ولكنْ رغبة في عدم لفْت الأنظار، وفي الوسطيّة. إنّهم

يريدون الاختباء وسْط الجموع. إنّهم يحملون صفاتهم القديمة نفسها: ديوك مخصيّة، وسمينة، وغبيّ.

- يُقّال إنّك كنت مساعده، وتعاونت معه.
- نعم، كنت في شبابي مساعداً له، وفضّلت البقاء في الظلّل كنت معجباً به، وحينما تعرّفت إليه، كنت في التاسعة عشرة من عمري؛ أنيّ أنيْ
 أُتيحت لي فرصة متابعة حياته، أجلْ، أستطيع أن أقدّم شهادةً على كـلى ذلك، عن غطرسته، واللّعنة التي أصابته. كان عظيماً في حسْمه، وفي إخلا إنا وإيمانه بترقية الإنسان لما هو أفضل وأعلى. يجب أن أذكر تواخعه غير المشروط بوصْفه عالِماً، مع عدم إنكار قبوله بالحلول الوسطى في سبيل آلـي تحقيق أهداف البحث العلميّ التي كانت تهدف إلى الارتقاء بصحّة

كان يستشهد دائماً بعبارة داروين: "الا تجوز لرجُل العلم الأمنيات والمشاعر، قلب من حجر فقط".
مثل كلّ شيءء، أخذ الصديق هذا كلّه على مَحمل الجّّ؛ كان لا يعرف التساهل، وأخذ كلّ ما كان لصالح مشاريعه البحيّة، وسوّغ ذلك بلك بالعلم
 وخلاف ذلك كلّها مشاعر لا تستحقّ الاحترام.
في الحقيقة، كان ربَّ أُسرة مخلصاً، له أبناء: ولدان، وبنت. تولّى
 وشؤون أخيه أوم إريش أيضاً، هذا العجوز الـور الذي هاري الجر إلى البرازيل، وصار هناك شخصاً غريب الأطوار.
تولّى قريبٌ له إدارة المقرّ، في حين جلس بلوتز بـلّ في غرفته، منحنياً

على الميكروسكوب؛ ليراجع الجداول، ويحسب، ويفگّر، ويذهب مراراً

 كانت سيّةَ جميلةً، موهوبةَ، وقويّة.

- فلتْنِّ حديث اليو مَ سو أَ أحضر إليك الخميس القادمر. - أجز، شكراً.


## اكتشافات

جلس جورج في الحديقة، وقال: "لنْ نغادر هذا المكان على الإطلاق". تقدّم بطلب للإقامة في المنزل على البحيرة، متعلّلزا بآنه يقع
 أخذ في الحال منظاره المكبرّ، وبدأ رحلة البحث في المنا المنطقة المحيطة.

 المنزل، وتحدّث عن الطيور المغّدة، وطيور اللدبق، التي انشغلت التِ بالتقاط

 طائر نبات الغاب على شاطئ البحيرة، بعدها بقليلِ اكتشف الثاني، إنّهما زوجان إذن؛ نبات الغاب ومجموعة الشجر، الأشجار عمومآَ، بينها ست
 كلّها عوالم جميلة للطيور. كان جورج متحمّساً: "الْنّها جنّةٌ للطيور". . في صباح اليوم التالي، ذهب هانزن إلى ميونخ، إلى مبنى قيادة الجيش .
 التدريب على إطلاق النار. تغطّيه الآن لافتةٌ مؤقتةٌ مكتوبٌ عليها: پمقرّ

الجيـُ الأمريكي"ّ، وعليها رسمٌ للصقر الأمريكي". استقبله قائدٌ في الإدارة العسكريّة، واقترح عليه تصوير عبارات النازيّن الدعائيّة، قد أعاد الألألمان

 مضطّرباً في كومةِ من المستندات: (اهنالك بالطّبّع ما هو أكثر أهمّيّة، مثل:
 الملازم تصويرها").
مرّ هانزن من أمام حُطام المنازل المقصوفة، وذهب إلى الكاتدرائيّة الواقعة في مركز المدينة. أحابت القنابل كنيسة فراون اون كيرشة أيضاً، وانهدم
 حُطام صحن الكنيسة، ووجد ألواحاً متفحَمةَّ وسْط طوب القرميد. وصلت
 فكان هناك رجُلان عجوزان يبحثان عن شيءئ ما وسْط الحُطام؛ بقايا تِيا تمثالٍ


 والاحتفاظ به ذكرى لهذا الدمار، فوضع الإصبع الحجريّ في جيب سترة زيّه الموحَّد.

توجّه إلى محطّة القطار، حيث صارت المناز المازل جميعها حُطاماً أيضاً.


 الدقيق". وقف البشر كانّهم ينتظرون حدوث معجزةِ، كأنّ الباب سينفتح

على حفل عُرس قانا(↔.. مرّ هانزن من أمامهم، لا كراهية، ولا فضول في وجوه المنتظرين، بلّ عدم اكتراتِ بارد.
 ما هو ضروري": مسحوق الغسيل، والمناديل الورقيّة، ومعجون الأسنانياني والخبز خاصّةَ، والمعكرونة، واللّحم المحفوظ، والقهوة، والسُّكُر،

فكّرتُ في الرجُل العجوز، كان هزيلاّ، البلوفر الخفيف مُهللّ، ويتدلّى عليه مثل العباءة. لا يحاول طلب أيّ شيءء منّي؛ إنّه كبرياؤه. الطريق إلى الـى
 بأجواء التحقيق. سوف أحققّت معه في غرفة السطح الخاصّة به به

لقد بدأت في قراءة عمل (آثار).

استقلّ في اليوم التالي سيّارة كابريوليه على الطريق السريع إلى
 في الجمال، مثل التي تراها في الكنائس الباروكيّة. كرّرها الآني إلنَ إنّ الطبيعة في الريف مثل كنائس العصر الباروكي"،.^ أومأت سارة برأسها. كانت ترأسه بحُكم رُتبتها ملازماً أُوّلَ، تعمّد
 جوربها الحريريّ ونعومته. أنز لا سقف السيّارة، وسارا وفت الظهيرة في

> (*) إشارة إلى عرس قانا الذي قام بالمـــيح بمعجز اته فيه. (م).

طريقهم. فتحت سارة المذياع، وسمعت الجبال في منطقة بافاريا العليا ما كان ممنوعاً في إذاعة الرايخ على مدار الاثني عشر عاماً الماضية: موسيقا

 رفعت سارة قبّعتها العسكريّة، وأخذ شعر ها بلونه الوسط بين الأشقر وبين
 فخْذها، ورنعت سُترتها إلى أعلى قليلاَ، وغنّت نَصَّ الأغنية: الاسأقو

يدك إلى طريت الجنّة....".

تعرّف هانزن إلى سارة في الفندق الذي صادره الجيش الأمريكيي في ميونخ، كانت محامية، وعُيُنت في القضاء العسكريّ، وتطوّعت هي

 الحرب من أجل الحُريّة والديمقراطيّة.
جلس إلى جانبها على البار، وتطوّرت الأمور سريعاً، حكت عن
 نيويورك بفضل قِرْد، فظلّت تضحك كـ كثير اً وطويلاً.
تحدّئت إليه عن المحاكمات ضدّ الضبّاط الأمريكان، وهو تصرّفِّ ممنوعُ في واقع الأمر. كانت معظم الحالات عبارةً عن استيلاءِ غير قانونيًّ على الممتلكات الألمانيّة، وأوامرَ سريعةِ، وما ترتّب عليها من خسائرَ
 الأمور حاليّاً على نحوِ روتينيّ.

استولى هانزن في جيلشينج على سيّارة كابريوليه من طراز أدلر ترومبف، بمذياع، وهي رفاهيةٌ نادرة. كان يشعر آنه يقوم بشيء قيمة ذلك في مرحلة التحوّل من نظام إلى آخر؟ استسلم النظام النظام القديمّ،


 الخاصّة؛ فمعظمها قد استولت عليه القوّات المسلّحة النازيّة، أو لـم تكن تعمل بسبب نقص قِطع الغيار. كان الرقيب يعرف في جيلنُينج شخصاً يمتلك سيّارة كابريوليه، كان صيدليّاً ورئيساً للنقابة المححلّة للصيادلة
 إلى السيّارة بحُكم العمل. قال هانز
 وأظهر خطاب الجهة العسكريّة الذي يرخّص له الاستيلاء على سيّارةٍ مدفوعةٍ بالمحرّك^، ولكنْ هل انطبق ذلك على الكابريوليه أيضاً؟ أخلذ هانزن مفتاح السيّارة، ورآه في المرايا الخلفيّة ينظر إليه، وشعره المصبوغ بالأنْود يلمع في ضوء الشّ الشمس.
كانت هناك أصواتٌ في المقرّ الرئيس تتحدّث عن هانز
 خدمته في مكانٍ بعيدِ، والمهمّة المبهمة المُكلّف بها للبحث فير في فِكْر مُحسِّ النسْل. توفُر لمهامًّه الرسميّة كمٌّ كبيرٌ من الوقود.
حصل مقابل عشرة دولارات وعلبة سجائر على كاميرا فويجتلاندر
 قدّم هانزنُ للرجُل المزيد مقابل بعض الأفلام الأُخرى. كان هذا بالأُحرى

نوعاً من التجارة في السوق السوداء. تعجّب هانزن، الملتزم عادةَ، من
 لمْ يشأ أن ينزل في كلّ مرّةٍ يرى فيها شعارآ، فكان يلتقط صوره من السيّارة. كان الحزب قد أمر بكتابة الشعارات التي أُلْتها وزارة الإعلام
 الأنْود، بحسب لون الخلفيّة. لا تزال عربات القطار تحمل شعار پالعجل

يدور من أجل النصر "ا، لكلمة النصر زهوةٌ خاصّةٌّ، كانْها رسالةٌ ضِمنيّة. ادّعى هانزن أنّهم يدرسون في الوطن محتوى تحقيقاته، ليس من

 والسيّارات، والويسكي. لماذا لا نستعين بهذه العبارة، ونكتبها بالّلون الأبيض: الالمُتعة للزاحفين كلّهم فوق الرمال: سبجائر كاميل"). قالت سارة ضاحكةً: (اهذا هُراء، إنّها شعاراتٌ غبيّة). ^ قال هانزن: \#ربّما. كيلروي كان هنا، وتناول الويسكي جــم بـم الجبّد. سوف أطلب واحداً الآنه. .

- لا تحاول العمل في مجال الإعلانات.

رافق شعار "اكيلروي كان هنا" هانزن وفرقته في كلّ مدينةِ ألمانيّةٍ انتصروا فيها: فورتسبورج، أوجسبورج، ميونخ، حتى في كوبورج، حيث دخلت مقدّمة الفرقة العسكريّة، ووجد الضبّاط الأمريكان الشعار على كلّ تميالٍ، وسورِ، ومرحاضِ، كأنّ فرقةَ عسكريّة خاصّةً وسرّيّةً قد سبقت الجيشُ بالطباشير .

كان لدى سارة في عطلة الأسبوع التالية وقت فراغ، حضرت إلى ميونخ بالقطار. جلس في الكابريوليه المفتوح، وانتظر ها في محطّة قطار شتارنبرغ. وصل القطار، خرجت من قاعة الاستقبال المحمولة على الأعمدة الحديديّة، بشعرها الأحمر، ونهديها البارينا البارين من بين أزرار الزي الزيّ

 ذهبا إلى الغرفة التي تقطنها مع زميلاتها الأربع . خلعت ستر تها، وجوا وباربها، وملابسها الداخليّة، ولكنْ احتفظت بالجاكيت، قائلةً: إإنّها ستبقى بذلك رئيسته في العمل" . طلبت إليه الاستلقاء على ظهره، وبدأت في تقبيله من



 الصمت".
بقيت الزميلة في الغرفة.

ماذا لو رآها أبوها من مونتانا في هذا الوضع؟ هذا الطبيب المنتمي إلى جماعة الكويكرز الدينيّة، هل سيتحدّث عن الإغواء، وعن أسباب الظروف


ذهب هانزن مع سارة إلى المنزل المُطلّ على البحيرة. كانت سيّدة

 قصيرةً إلى داخل غرفة الحديقة؛ حيث كان الاثنان يجلسان متجاورين،

الشابّة جالسة على المقعد واضعة ساقاً فوق ساق. أمسكت لحظة دخول

 بالّلغة الإنجليزيّة، وكان جوري
 قالت سارة، وهي تصعد الدَّرج: الا بحتاجان إلى التحدّّث، ولكنْ علينا نحن أن نتحذّث". ^

قالت سارة لاحقاً: (إنّ جورج يمارس التآخي. لا تتوقّف، اسنمرّ" .^ استمرّت في الحديث، وهو يراها أمامه عاريةً: (الحمد لله، تبّآّ لمحكمة المقاطعة، لقد حان الوتت". ^ قبّلْْ كتفه، ولَعقتت وجهه.
لاحقاً، سَمعا لهاث السيّدة. ما يعيشه هنا مختلفٌ تماماً عن فتيات
الجامعة، وما عاثه مع كاثرين في نيويورك.
 وهو يفكّر في كاثرين، كيف خرج معها في صباح اليوم التالي إلى مطلع الربيع الباهر .
ارتدت في البداية فستاناً بزهورِ ورديّة اللّون، ثمّ فستاناً بنقاطِ زرقاء،
 ذهبا بعد تناول الفطور بالدرّاجة إلى حديقة سنترال بارك، لـْ يْ يأخذ

 الفستان الصيفيّ الخفيف. لَحظ آتها تنتفض، واقترح عليها الذهاب إلى

مقهى. كان حديثهما يتنوّع بين الألمانيّة وبين الإنجليزيّة؛ يستعملان اللّغة
 والسعادة التي جلبتها لهها العاصفة الثلجيّة.

مل كان يقارن؟ نعم. ماذا كان يظنّ في نفسه؟ يا إلهي! هذا كلّه ممكن.

 مختلفت؟ على أيّ حال، كتب مُحتفياً بنفسه: الالعالم القديم هو عالميا الجديد. الأُسود قادمون (Hic sunt leones)".
-6 حزيران/ يونيو -

على طريت السفر إلى بحيرة كيم زي، لا تزال شعارات الصات الصمود بالّلون



 لقاعدة الاحتلال الأمريكيّ دوراً تربويّآ: (تمهّلوا في أثناء القيادة، آيّها المتجاوزون لقواعد القيادة الأوروبيّة).


 عالمي الجديد. الأسود قادمون (Hic sunt leones)،.
-7 حزيران/ يونيو-
الشمس البافاريّة وسماؤها كما عرفتهما؛ سُخُبٌ بيضاء وصغيرة في سماءٍ زرقاء رائعة. الحياة العسكريّة والحُبِ: يظهر النظامُ الهرميُّ في الزيَ


 ما يخلق المسافة بين النظام وعمليّة الاختيار هو ذلك الوضع النفسيي بالغ الحساسيّة. يذهب الجنود، ويأتي غيرهم. المغامرة العاطفيّة مقبولةٌ نفسيّاً. لقد أخفقت الرجال الذين كانوا يحموننا، وجاء المنتصرون. تُقبَل الهدايا بضميرِ مرتاح. صوت اللّهاث القادم من أسفل مسموع، الآنسة الألمانيّة
 ولا نهايات معقّدة، ولا لحظات وداع؛ فالعِلْم بالوضْع المحدود زمنيّاً يحفّز العلاقة أكثر من التفكير في الارتباط العاطفيّ الذي يقوم على الأمل
 تقليالْ للإحر اج. حاللٌّ عاطفيّةٌ استينائيّة.
-8 حزيران/ يونيو -

الإنجليزيّة: سكروينغ.
أسمع مع كلمة مضاجعة صوت الفِراش.
قَطّة ببقع بيضاء وسوداء جاءت اليوم مرّة أُخرى، وضعت لها قلا قليلا من الحليب في طبت فنجان، فلَعتته بلسانها الذي أبهرني بسرعة الـئ حركته.

جاءتني، وقفزت مثل أمس وأوّل أمس على حِجري. طردها جورج؛ لخوفه على طيوره المغّرّدة.
غريبٌ ما فاله لي الرائد إنجل: التعترّف الحيوانات إليناه، ولكنْ هل تتعرّف أنفسها من خلالنا؟ إنّ الحيوانات تطلب أن نفهـهِها، ولكنّ طلبها لا يُلبّى.

## اليوم الثاني

- هل رأبتها؟ هل كنت في القصر ؟
-مقطع غير مفهو م-


 بالنسبة إليه، عالم الجينات، بالغَ الأهمّيّة. كانت أنيتا، التي أطلقنا علينا عليها لقب اليونانيّ، سيّدة في غاية الجمال.


 الوزن الثقيل، تنعم بالمراعي الأرجتنينيّ؛؛ لتكاثراثر وتُربي لـخماً لإنجلترا


 أجل مالهال،، لا تراعي دوعة مظهر ها، وموهبتها الفنيّة، وروحها، وسعادتها

الطفوليّ، وخيالها الجامح الذي كانت ترى به الدنيا. هذا إضافةً إلى حبّها





 نباتٌ مائيٌ كثيفـ، تنعكس السماء الز رقاء في المياه بلونها بين الرماديّ
 البيضاء بعيداً؛ لتعلن عن أمطارِ مسائيّةٍ قادمة. هذه اللّعبة المنعشئة وسنط

 داخليٌّ بسعادةِ مُحتَمَلة.
إنّهاصورةٌ جميلةٌ، كانَّها نافذةٌ على الصيف.

 تُظهر سوى أشكالِ وألوانِ، كنت قد حصلت عليها من مهاجِير روسيٌ في في برلين، اسْمه فلاديمير ليبيديف، كان ذلك في العنرينيّالتات.
-مقطع غير مفهوم أجلْ، بالطّع، الصديق القديم. -شيء غير مفهومأفهم الوضع، أْجْل، أنا متأكّدٌ من آنَا كانت ستصبح رتّامةَ مهمّة، مثل:

غابرييل مونتر، لولا آنها قد ضحّت بموهبتها لصالح زو جها. لاحقاً، كانت

 وتتها كلّه. يبجب القول: "إنّها لْمْ تنشغل بالطهْ والتّ والتظيف على ولى الإطلاق؛ إذْ كان لديها بفضل إرثها فريقٌ من الخادمات، والطاهيات، وقائدي
 القصر والحديقة. هذا كلّه مطلوبٌ؛ حتّى يتفرّغ الأستاذ لأبحاثّه، ولْمَنْحه


 حينما يلعبون بأنابيب الألوان، حينما يعبثون بالفخّار الذي استُّعُعمل في الحال لتشكيل تمثال؟




 إنّها اللّحظة الأولى التي حَسمت الأمر، كما هي الحال دائماً مع القصص او

الغراميّة العنيفة.
على عكسه، كنت أتودّد إليها، وأراها كثيراً، وأتقرّب إليها، ولكنتي لمْ

 بمشُاعري. في لحظةٍ ما كان هذا مُتاحاً؛ كنت أزور هذه السيّدة الشابّة في

مرسمها بمنطقة برلين شتيجليتس، كان عبارةَعن قاعةٍ متّجهةٍ إلى الشمال، بنو افذ تصل حتىى السقف. وقع النظر على حديقةٍ ملأى بشجر الزان. -مقطع غير مفهو م-
في إحدى الحفلات، كانت حفلة عيد ميلاد، دُعيتُ إليها بوصْفي

 والسرو، كانت تلفت -في محيط السيّدات الأُخريات القادمات من برلينـين، وبراندنبورج، وبوميرانيا- الأنظار إليها، بشَعرها البنّي الداكن الاكيرا الكثيف،
 وبشفتيها ذواتَي الّلون الأحمر الطبيعيّ. قد يظنّ بعضهـم آنّها كانت تتّبع تقليعة جديدة، وتضع مساحيق تجميلِ قويّةَ، ولكتّي راقبتُ تصرّفاتها الصغيرة المعبّرة عن إعجابها بنفسها، تضغط باستمرارِ بأسنانها على
 الصديق، وتمارس دورها الرسميّ. كما قلت، في عيد ميلاد صديق، رسّام غير موهوبِ مع الأسف، ولكا ولكنْ




 خطَّنْ بالفرشاة. هكذا كنت أجلس على مقعدِ يهتزّ، وأعايش لحظات
 أثناء العمل. حتّى اليوم، حين أشمّ مصادفةَ رائحة التربنتين، ورائحة زيت اعيت

الألوان في أيّ مكانٍ، ينشرح صدري بعبيرٍ يبعث السعادة، ويطرد شجوني.



 التاريخيّة، بلْ باللّوحات البسيطة التي تعرض مشاهد داني الخليّة. كانت تعشت لوحاته في الطبيعة، وخاصّةً الثلوحة المشرقة (اعشاء حفلة الرقص"ا ألمّا أمّا

 داخليٌ في مصنع. إنّه عالمٌ مختلف، لا تعرفة الأغلبيّة. إنّه لا يرسم شـج البتولا الأبديّ، ولا شجر الكستناء، ولا البحيرات الصغيرة التي لْمْ أذكرها؛ لأنّ لوحتها الحاليّة كانت تعرض مركباً وسْط بحيرةِ صغيرة. إنّه


 الحرارة التي تخرج من ماكينة الدرفلة، التي أدخل إليها في هذه اللّلحظة لوحاً من الحديد المشتعل فوق عربة. عاملان بزيٌّ واقِ ثقيلِ يحميهما
 للأنابيب، والوصلات، والتروس، والقنوات الناقلة. على حافّة المشهد
 ويغتسلون. في الركن الأيمن، الذي يفصله مجرّد لوحِ معدني" منبعجِ عن
 إنّها استراحةٌ قصيرةٌ له وللجالسين إلى الـى جانبه أيضاً. سيّدةٌ شـابّةٌ قد أحضرت

إليه الطعام، تنظر إلى مُشاهد اللّوحة، وتعرض عليه سلّتها الفارغة. أجلّ،

 قاطعتني في هذه اللّحظة، وسألتني عن العلاقة بين اللّونين: البنّي،



 شيء عن العمل في المصانع، عن عالم التقنيّات المضادّ لعالم الطبيعة

المثالي"
أرسلت اليَّ مرّة ًأُخرى بطاقة دعوةٍ إلى المر سـم، كانت بطاقةَ بريديّة، ترسـم عليها عادة تغاصيل صغيرة وغريبة، مثل : أسطوانةِ محطلّمة، وقطعة

كعكة، وفناجين مكسورة، وسكاكين مكسورة.
كتبت أنها في حاجةٍ إلى مشورتي.
هلّلتُ فرحاً. أجلْ، بصوتِ عالِ. أَعْذِنْي من هذه التفاصيل الخاصّة.

 بطلب الزواج بها. إرثي، ومرتّبي المتواضع، والديمقراطيّة الاجتماعيّة،

 شيئاً عن ثرائها وإرثها الذي ينتظرها. فتحت البـا
 العالية، ودفعتني إلى حامل اللّوحة المغطّى بالملاءة البيضاء. انتهت من

رسم الصورة، باستنناء مساحةٍ صغيرةٍ خلفيّتها بالّلون الرماديّ الداكن،


 الصيف في نقطة؛ وقفتُ في مكاني، وأصابتني الدهشة. قالت: (أرأيك يهمّني كتير اًا . نظرت إليَّ، وتسارعت دقّات قلبي، كانْني قد صعدت سُلّماَ، قلت لنفسي: "فلْهجدأ يا قلبي") . هذا رائع، هل من الممكن أنْ...
السؤال، السؤال الآن الذي يوازي فعلاً أعطيت نفسي دفعةً جسديّةٍ قويّة، وقلت: العزيزتي، حينما أرالكِ في أثناء العمل، وأنِّتِ تلتفتين إلى الى
 وتضعين لمساتك، وتداعبين القماش، فيتلألاً جمالٌ جديدٌ للبحيرة،
 الماء الذي يجمع بين الأخضر، والرماديّ، والأزرق، يجب عليّ فلي في هذه اللّحظة طرّح هذا السؤال...". قالت: (أجلْ، أعرف أنّ التلون البنّيّ المحمّص لا يتّست مع القارب،
 اللّون". رجعت بضع خطواتِ إلى الخلْف بعيداً عن الحامل، تألمّلت الصورة، قالت: الأنت مُحقّه". أمسكت بالفرشاة، ومسحتها بزيت التربنتين. كيف كان لي في هذا الموتف طلب يدها، وهي منشغلةٌ بغسيل الفرشاة؟ لاحقاً، انتابني الشكّ في آنها كانت تقود مسار الحديث في هـي هذا
 الفترة قد عرّفتُ صديقي إليها. طلبت إليه بسبب خحلي أن يستكشف

مشاعرها تُجاهي. أعرف أنّ هذه الأمثولة القادمة من العصور الوسطى تخفّف من وطأة قصّتي: „المكلّف بإتمام الزيجة يفوز بالعروس لنفسهها . لْْ يخطر على بالي وقوع ما حدث؛ لأنّ صديقي كان متزوّجاًّ وقتها.


 ألمانيا وسويسرا، وكان يُفترض أن تسير في طريتِ مختلفةِ تماماًا عن طريق الصديق. انتحرت وهي عجوز. - من كانت هذه السيّدّ؟

- هناك مشهدٌ وقع في زيورخ في عام 1889، ربّما 90؟ كنّا مجموعةّ من الطّاب، والأدباء، والاشتراكيّين، والفوخويّين، والثّوّار، والحالمين،
 متأخّرِ من الظهيرة، كنّا نحتفل بالامتحان الان الأخير لباولينا وبلوتز من دون دون



 والمشروبات الفوّارة. ظهرَ رجُلٌ بذقنِ، غليظُ ومحخمورّ، وكان يسبّ كلَّ
 والضّخم. نهض النساء والرجال، وهربوا إلى داخل المطعمّ. أراد الـوا النادل، شخصٌ إيطاليٌّ بجسِد هزيلِ؛ إبعادَه، ولكنّه أزاحه بعيداً. قلبَ مائدةً بالأطباق وسلّة الخبز، وهاجم الطّاهي المفزوع الذي كان يمسك بالشّ الشوكة والسكّين. نهضت باولينا في هذه اللّحظة، وذهبت إلى الرجُل الثائر،

فسألته شيئاً، فصمت فجأةَ، وتوقّف، وعاد إلى هدوئه، وجلس معها إلى مائدةٍ شاغرةَ، وعاد الضيوف إلى أماكنهم. رآهما الجميع يتحدّثانان، كأنّ
 إليه، مسح على عينيه ورحل. لقد كنا شهوداً على تحوّلِ مدهش . أردنا أن نعرف ماذا سألته.
هل يمكنني مساعدتك؟ هذا السؤ ال فقط. لقد كان إنساناً تَعِساً، توفّيتْ زوجُه، وكان يحتسي الخمور . لعلّ هذا ما يميّز الصديق القديمب؛ عو الـياً عن الإصرار في هذه اللّحظة على تقديره الصائب لأضرار الكحوليّا لها: الباولينا، كان هذار رائعاً، هل تتزوّجيني؟؟"
عُذرآ، أنا أخرج عن الموضوع. كنت أريد الحديث عن اليونانيّة،


 الاختلافف في الرأي. ذهب بناءً على طلبي إلى المرسمّ، وأستطيع سَرد ما حدث، كآنني كنت معهما. لقد حكى عن اللّقاء، وعنها خاصّة الِّةً أيضاً، بمنتهى البراءة. لاحقاَ، وجبَ عليّ الاعتراف لنفسي بأنّ قلبي قد انقبض، وهو في الطريق إليها. من المؤكّد آنّها فتحت له الباب، وأدخلته إلى المرسم، وقدّمت إليه المقعد المُخلخل الذي اعتدتُ الجلوس عليه. بدأ في الأغلب الحديث عن الأطفال المصابين بالكُساح، الذين رآهم في طريقه عبْر منطقة موابيت. قال: \#استمرّي في الرسم، لا تعطّلي نفسك". تحدّث عن ضعف الشُمس في الأفنية الخلفيّة، وذكر السيقان المقوّسة، والضهلوع المشوّهة، وما يُطلت عليه صدر الإوزّ. تحدّث فجأة، وهي تضع بالفرشـاة بفكِر مشتّتِ

لمسةً بلونِ أخضر في مقذّمة اللّوحة، عن أهمّيّة الرضاعة وإممالها بسبب يوم العمل الطويل للعاملات، وخوف سيّدات الطبقة البرجوازيّة على

 بمعطفها الأبيض، الذي كان يمكن أن يكون معطف طبيب، لو لا البِع





 ما يقوله مـزوجاً بشعور الاستياء والمطلب المتحمّس: يجب تغي تير الِير هذا الوضع"، يبدو أنّه قد تذكّر في هذه اللّحظة سبب حضورهه، ليسأل لذلك



 يُبْنَ للرحلات الترفيهيّة، بلْ للاستعمال في الأغلب للصيْنـ مع مع الأسف، حكت لي أنا، الشخص الوح الوحيد الموثوق به، هذا كلّه لاحقاً، وأنا أيضاً
 طويلة، وأنا أعرف التأثير الآسر للحظات تفكيره. صمتٌ مترقّبٌ يثير
 في اللّلوحة، شيءٌ لا نراهها

- ماذا؟
خرجت من فمها كلمة (1ماذال،، وهي في حيرةِ من أمرها.

قال: ايُفترض أن نرى المراكب عائمةً، ولكنْ تظهر أهمّيّة المركب
 للاستعمال. مركب، ولا مركب في الوتت ذاته. اللّون الرماديّ والأخضر
 إنّه يشير باللّون فقط إلى العنصر الذي ينتمي إليه".
 سمحتِ لي بإبداء رأيي، فأتترح عليكِ تغيير الألوان".
يبدو آنه تحوّل بعد ذلك إلى الحديث عنّي؛ كي يَي بوغْده عن عملي السياسيّ في زيورخ، وعن وضعي غير الهامشيّ، بوضْفي نايباً



 زاد حديثه، زاد اهتمامها به، بوصفه الطالب والسائل، يبدو آنها شعرت

 الآخر . منذ هذه الّلحظة، سوف يرى كلّ واحد منهما الآخر بعيوِين مختلفة. حينما التقى بي، قال برفقِ: "إنّها تستلطفني، ولكنهّ لا يعتقد أنّ ثمّة مشاعر أعمت من ذلك".

سألته: (وم ما رأيك؟".

- جميلة نسبيّا، لها قدرٌ من الأهمّةّ. لديه القدرة على قول شيءء من

هذا القبيل.
بدأت في إعادة رسم اللّوحة، ثمّ تركتها ولـمْ تنتهِ منها. تزوّجّهته بعدها بعدّة أشهُ . يجبب ذِكْر هذا أيضاً: كانت تحكي عنه بمديحِ وحُبٌ بِّ الأمر الذي كان يصيبني بانقباضات. عُذراً؛ لأنّني حكيت لك عنَ أُسرار قلبي.





جميل . عائلة منسجمة، ميسو رة الحالل، وريّمّا ثريّة. - أجلز، رجُلٌ محترُّ، عريض المنكبَّنْ، عينان زرقاوان بنظرةٍ صـارمةِ ومتفحّصة. كان وقت زواجهها طبيباً مُجازاً منذ مدّةٍ طويلةِ، وقد نالِ
 وعِلم الصحّة. كان رئيس تحرير إحدى المجلّات الي نشر فيها آراءه حول
 يكتشف شيئاً جديداً سيكون كذلك، خاصّةَ إذا كان الأمر متعلّقاً بعِّم مئل تحسين النْنُ، الذي كانت بداياته في تلك المرحلة. لـْمُ يُعانِ من مشكانِّلاتِ

 .قالات، وإلقاء محاضرات. لمْ ألجأ قطّ إلى ميراثي، وحينما اضطرّرتُ غع ذلك، اختفى المبلغ بسبب إفلاس البنك الصغير الخاصّا ستقراره سابقاً. لـْ أكن موهوباً مثله في الحديث الحُرّ أمام جمهور، أنا

رجُلُ أهوى المحادثة، لمْ يكن ذلك متاحاً في السنوات الماضية؛ كان زمن الصمت. كنت أتحدّث إلى أكستهيلم، وإلى مضيفتي بلغتيا فينها البافاريّة
 أحكي لنفسي نقط، لِمن غيري كان يمكن أن أحكي؟

## فيلا كاولباخ

## or

t.me/t_pdf

وقف في الحمّام، كان قد وضع -في الحال- الصابون على وجهه،
 في كفاءة عمل الهواتف. تستمرّ الاتصالاتات، والتحويل، والتوجيها ولتيه، وتسيل
 وأوقات توقُف، ولكنّ الإشارات والتحويلات التات قائمة. عمليّات التظيمي
 التخريب المتوقّعة. استمرّ العمل في الجهات الحكئموميةّ، والمصانع، والمستشفيات.
قال له صوتٌ على الهاتف: : إإنّ الجنرال باتون غاضبٌ بشدّةها . على
 الغضب. كلّ شيء متوقِّ من العدوّ، بما في ذلك التنصّتِ عاد هانزن إلى الحلاقة، جرح نفسه، وصبَ اللّعنات، ومسح على

 متعاطفُ إلى حدُّ ما مع النازيّين، وعن تعبيره العلنيّ عن إعجابه العسكريّ

بأداء الإس الإس". لمْ يَر هانزن الجنرال وجهاً لوجه، ولكنّ كان يعرف القصص كلها عن هذا الضابط القادم من سلاح الفرسان. آلخر وظيفةٍ شغلها هي قيادة الجيش الثالث الأمريكي". شعاره: الهجور واليا والاختراقي حقّق نجاحاتِ في صقلية، والنورماندي، وونت عبين عبور نهر الراينين، وني



 زي. كان مسدّسه العسكريّ، الذي استُعمل مرّة واحدةَّة، والمغطّى بالنيكل، أسطورة؛ إذْ قتل به عام 1916 ثوريّاً مكسيكيّا شَهِيراً.
 ثكنة ماك جرو في شارع تيجرنزير لاندشتراسة، القطاع العاشـر ـ ظلّ ولّ هانزن

 وهم يهرعون عبْر الغرفة، كانَّهم قد ضُربوبا

 على الهواء، ما يلي: (اصباح الخير ! هذه شبكة القوّ القوّات الأمريكبة، صوت الجيش السابع".^ كان باتون قد تولّى في الّليلة السابقة قيادة الجيش


 أمره عقيدُ بالتوجّه الفوريّ إلى مقّر رئاسة تحرير شبكة القوّاتِّات الأمريكيّة.

هل فهمت؟ نعم سيّدي. شارع كاولباخ. إنْ ترّر باتون التوجّه إلى هناك، عليه الاستعداد للقيام بالتر جمة.
ركب هانزن سيّارته من طراز أدلر المركونة بعيدآ، وتوجّه إلى شارع




 الأجواء مبهجة"، على عكس المقرّ الرئيس. كانوا يدخّنون، ويشربون




 "النجوم والشرائط إلى الأبدة.
دعوا هانزن إلى كأس بوربون. محكمة حرب؟ في أسوأ الظروف ستنخفض رواتبهم، أو سيعودون إلى أمريكا في وظيفةِ مدنيّة فيّة يعمل الرقيبان في المجال التقنيّ، والباقي في مجال الصحافافة. عمل الرقيب كريس في الإذاعة في نيويورك، والرقيب شُتيفان في الجرائد. البقاء في بلد
 في أفضل حال.
جاء وقت الظهيرة اتصالٌ هاتفيٌ من المقرّ الرئيس، الجنرال ذهب إلى إلى منزله على بحيرة تيجرن زي. أخذ معه كلبه فيلي، ما يُعدُ إشارةً أكيدةَ إلى الى

آنه عائٌٌ على الفَور. كان يترك فيلي في بعض الأحيان، عندما يضطّرّ إلى مغادرة المكتب، ليجلس إلى جانب مكتبه والملفّات. إنّ افضضل مُخبر

لديّ.^
 أغاذِ لبيني جودمان، وبيج باندز . سألوا هانزن عمّا يفضّله، فقال: اللديوك إلينجتون تطعة (أسود، بني، بيج)". .
 سانت لويس، عن فريت إيدي راند، الذي كانِ يلعب فيه شـابِّبٌ صغيرٌ جـدّاً على آلة البوق. رائع ! ولكنّه نسي اسم الصبيّ. حضرتْبعد التاسعة مساء: إلى الفيلا خمسُ مُ ممرّضاتِ فنلنديّنيّات، يُطلق عليهن": لوتاس. كانت الفنلنديّات قد تطوّعنَ منذ سنتين للعمل في ألمانيانيا. حضرْنَ من المستشفى القريبة، نحيط بهنّ روائح الكولونينيا والليسولن
 الحار تة. أخذ فريق شبكة القوّات الأمريكيّة في أثناء بناء الأستوديو ألواحاحاً

 معهنّ الفودكا التي حصلنَ عليها بعد عمليّات مبادلِّة معقَدة. - هل هذا صحيح؟ فودكا بعد البوربون؟ ضحكوا عليه: من بهتمّ؟^^

 الذين جلسوا سريعاً. واصلت الفتيات الرقص. جلست إحداهنّ مع مع

ضابطِ في وضِ حميميٌ على السُّلّم. حاول هانزن تخيُّل ظهور باتون مع



عاد هانزن في وقتِ متأخّخر من الّليل إلى البحيرة، وسمع من محطّة
 الرقيب كريس بلسانٍ ثقيلِ، ويتحيّة إلى الملازم هانزانـ ضحكات الممرّخات. كانت الطريت الزراعيّة خاوية، بين الحين والآخر

 هانزن: "اخسارة! تحذيرٌ آخر من استعمال الكهرباء").
-12 حزيران/ يونيو -

كان مقرّ شبكة الجيش الأمريكيّ داخل فيلا فاخرةٍ لمدير الإقليم المتوفّى، فاغنر. قال شتيفان: (إنّه كان معادياً عنيفاً للساميّة"، ثمّ حكى قصّة الفيلا: بناها الرسّام فريدريش أوغوست كالون الونا




 قال شتيفان: ا(كم أودّ رؤية وجه مدير الإقليم والقائد الأعلى لوحدة

العاصفة، حين يرى في مكتبه يهوديَّا ألمانيّا يضع أُسطوانةً للمطرب لويس



مررت صباح اليوم بمنطةة شوندورف، ووقفت أمام
 بعناية، ولكنّ ما استوقفني، وجعلني أنزل من السيّارة، ورا ورودُ عيد الفضّح،
 البنغسج الناري. وففت عند السور الخشبيّ، وقلت للفلّاحة: هيا لجمال هذه الحديقة!ال، على الرّغم من تحدّني باللغة الألمانيّة ردّت: الأنا لا أنهم


داكن. شكرتُها وردّت: العفوآه.

 الطيور بدهائها وأكلت، مُحدلّة ضجيجاً.

## اليوم الثالث

 شيء في هذالثنان؟ - أسسس بلوتز العديد من التنظيمات السرّيّة، هل تقصد مجموعة باسيفيك الشيوعيّ؟؟ كارل وجرهارد هاوبتمان، شتاينميتز، لوكس، سيمون، أوتو برينجسهايم، القادمون السبعة من بريسلاو. سيَّذيع صيتُهم
 بريسلاو. كانوا مجموعةً مكوّنةً من عشرين، أو ثُلاثين شخصاً، كلّهم في سنّ الشباب، بعضهـمـ من الطلّاب، ومعظمهـم من التلاميذ. لفت الانتباه إليه


 كيف سيتمكّن الصوت من توضيح المضمون ونـون وتأكيده؟ اكتفوا باللأسلوب
 مختصٌّ بإلقاء المحاضرات في المؤتّسات التعليميّة للنقابات: الأجر والربح، وقضايا التأمين ضدّ الحوادث، والمستعمرات الـال الألمانيّة، وطبقة العمّال. ولكنّ هناك مجالاً آخر كنت أكتب عنه، وأحاضر فيه: أفكار

اليوتوبيا الاجتماعيّة، ونشأة هذه المجتمعات، كما أُسسها إيتيان كابيه،
وروبرت أوِّن. أماكن عرفتها مباشرة، وزرتها بمبادرةٍ منه، ومعه.
-مقطغ غير مفهوم-
صحيح، مرحلة التعارف. كان الصديق قد قرأ، مع بداية دراسته في
 الرواية عام 1840 في فرنسا، وحقّقت انتشارآ واسعاً، كما لاقت الـا اهتماماً




 أحداث الرواية المملّة بحماسي ناريّ، كان يأسر المستمعين، وأنا كا منهم





 يلّعي لنفسه الأهمّيّة، وينْخر من أيّ شيء، وأيّ وأيّ شخصي، ما عدا نـيا نفسه.





وخصوصاً هذه المصداقية، التي كان يظهرها بلوتز من خلال مجهوده الفكريّ في الإعلان عن رسـالته. - أر دت الحديت عن خطّة كابيه.

- أجلز، عن تأسيس مجتمعِ شيوعيٌ تسوده المساواة، والحُرّيّة، والإخاء، ليس في أيّ وقتِ، ولكنُ على الفور، في الحال، وني اللّحظة. تنتهي رواية "رحلة إلى إيكاريا") بنداء للهجرة إلى ألى أمريكا. إنّه مطلب

 يمجّد ديكارت، ورؤية المجتمع المثاليّ قامت على العقل. الشابّ بلوتز، الذي كان مُلحداً عنيفاً، نفخ في هذه اليوتوبيا الجانّة روحاً دينيّة، أجلّ،

 بهذا الأسلوب: اإذا لـمْ يكن للربّ وجود، وهو بلا وجودِ بالفعل، فلنكن نحن الربّها. كان قادراً على قول عبارةِ من هذا النوع بجديّيّةٍ تامّة، ومشاعر عميقة. ستسود العدالة، هكذا تعرّفت إليه، وأراه حتّى اليوم توريّاً. كانت



 سردابِ رطب. يأكل هذا الفطائر، في حين يأكل الآخر الخبز العفن. لماذا
 وتُقدّم إليه الوجبات والمشروبات، وهناك أيضاً من يستيقظ باكراً، يشعل النار، ويجهّز القهوة، ويضع الخبز والمخبوزات على المائدة، وهو نفسه

لا يشبع، ويأكل في السرّ بقايا الوجبة الفاخرة. هل هذا ممكنٌ بين إخوة






 النسيج منا في شيليزيا، الذين يجلسون في المتزل إلى النّول، تحت إضاءوة
 ينهضون في الصباح، ويتناولون حساء الخبز، الذي يُسِّنِّن على الخـنـب
 في الشتاء، يقطعون الصوف، ويجليّي


 وهو يكثف على النسيج".
كان بلوتز قادراً على إدخال عناصر متنوعة في خطبته، مثل: المسرح، بألوان مختلفة، ولهجاتِ يقول الموظّف: "مناك خيو طُ مفكّكثُ، هذه عيوب". - اسْمح لي، هذه.... - لا أسمح، هذه خيوط مفكّكة. - أجلْ، من فضلك، إنّ عددهم قليل ...

> - قليل؟ هذا عملُ مُعيب. إنْ لمْ تُرِد العمل نْتْرحل. - لا، أبداً، زوجي وأولادي في المنزل. - يهمّنا عملك نقط، وليس أولادك.
 المتّفق عليه. يغادر عامل النسيج جائعاً وحائراً، ويذهب العمّال إلى الحانـة الـنة


 شراء الخبز، والحليب، وبعض الزبد. تبكي، فيغلبه الغضب الغبّ والكراهية،

 فإنّه يضرب زوبجه الباكية، ويضرب أُطفاله الباكين، يريد في وني واقع الأمر
 رُعب؛، لا يعرفون ماذا سيقول صاحب المصنع: هلا أريد إنتاجك، أنت لا تصلح لشيء؛، وجودكُ من دون قيمة).

يقول صاحب المصنع للمرضى: آمن لا يعمل، ولا يقدّم إنتاجاّ، يتحمّل المسؤوليّة، سوف آخذ من يأتي بعده، ومن يأتي بعده دائماً أفضل؛



 الغيرة والكراهية، الفتنة والنزاع: كلّها مصدر تعاسة، ليس للفرد فحسْبِ،

بلْ للأمم بأكملها. أنا شيوعيٌّ عن قناعية، ومن خلال دراستي لإيتيان كابيه
آنا على استعدادٍ أن أهَبَ حياتي لقناعاتي الاجتماعيّة والسياسيّة.
-مقطع غير مفهوم-
كان بإمكانه أن يصير قائداً مههّاً للعمّال، لولا هذا القلق الذي كان يعتريه، وهذا الدافع إلى البحث العلميّ لفَهْم العالَمه، بلْ وتغييره؛ لأنّة...
 - هذا هُراء، كان في وقبِ سابِ شيوعيًّ، وإنْ أنكر ذلك لاحقاَ، أو





 "اهؤلاء صنعوا الاختراعات، وأولئك يتمتعون بها. هؤلاء أنتجوا، وأولئك استهلكوا. نهب الكسلان المجْد، ويستمرّ في نهبه يوميّاً. المبذّر يستنزف الحريص"،



 يساند شخصاً واحداً، وشخصٌ واحدٌ يُمثّل الجميع. - عفوأ، الم تكن هذه المقو لة له لهتلر ؟ - لا، لا، لقد قال: (الفرد بلا قيمة، والشعب كلّ شيء"، ولكنّ كابيه

يقول: االجميع يساند شخصاً واحداً، وشخصٌ واحذٌ يمثّل الجميع"، هذا

 فيه. هذا خطأ، لا، كابيه كان أكثر راديكالِّة. - أكتّ راديكاليّه؟

- نعمه، يجب خلْق مجتمِ يصنّف الإنسان، بوصْفه الأميز وسْط المخلوقات، تصنيفاً جديداً، وإنَ كان هذا المجتمع مجتمعاً صغغيراً، فهو





 تنظر بها الحيوانات إلينا، العدالة والجمال. كانت هذه محاضرته في بريسلاو، سمعته، وتبعته، على الرّغم من
 بنّي. لقد أربكتني هذه المقارنة، ربّما كان من منظوير أوّل ارتباكاً بسيطاً.
 عمّا أعمل. كنت قد انتهيت من امتحان المرحلة الثانويّة، وأدرس الطبّ الـيّ
 العبارة بتعديل بسيطِ أسَرني: "نحن في حاجية إليك"، شعرت برغبةٍ في الاستجابة، وأنتي مُختار . نهضت ميّ مئل الإنجيليّ متّى، وتبعته. كان مثير أ للإعجاب أن يعمل دارساً للاقتصاد، ويتناقش، ويتحدّث

إلى الدوائر المهتمّة بهذا الأسلوب. يمكنك أن تقول: إنّني صرت تلميذه.
 هدفها العدالة؛ لأنّ الظلم ينجلي سريعا يحملون كرامتهم داخلهم.
كان لهذا الثوريّ الشابّ ملمح راديكاليّ، امتدّ تأثيره إلى المجالات جميعها، من المعرفة حتّى الأمور اليوميّة. كان يشكّك فيما هو مو معتاد: الأمور الطبيعيّ، والاحتياجات الطبيعيّة أيضاً. وصل إلى إلى درجة أنها ألها أراد الاستغناء عن النوم. كان ينظر إلى النوم بوصفه شيئاً حيوانيّآ، يبعدنا عن الطن

 يجرؤوا على مغادرة المنزل. بالعكس، كان هذا الشابّ الرياضيّ يلتهم ما يجد من معرفّة كلّ: عن الاقتصاد، وعلم الحيوان، واليّا والأحياء، والكيمياء
 في سباق بريسلاو. كان يثير الإعجاب، وهو ير كب هذه الدرّاجة لينطلق ويفوز بالسبّاق. سجّل نفسه في تخصُّص عِلم الاحتمالات الات بالجامعة. كانت الكثافة الاحتماليّة ودالّة التوزيع تشغلانه منذ أنْ كان طالباً الباً. الآخرون، أصحاب الألسنة الشرّيرة، الحاقدون، الذين كانوا يهتمّون بالأشخاص الخارقين للعادة، تحدّثوا حينها عن موضوع اللار التناسل المفضّل

 الصغر. كان أبوه يملك مصنعاً لصناعة الصابون في زفينه موندة، وأنتج أيضاً الصابون المعطرّ بالوصفة الفرنسيّة. كان لمنتج (اصابونة البنفسج


ضَمِن الأبُ صديقاً، كان قد تعشّر ماليّ،، فاضطّّر إلى بيع المصنع الصغير استجابةً لدائني الصدليق.
 - صحيح، أردت القول: إنّ ظاهرة المصـادفة قد شغلته. ما المصادفة، وما الضّروريّ، وفيمَ تكمن ضرورت ارته؟ كيف يتجلّى ذلك في الطبيعة؟ هل الِ

 أكبر من الإناث. هل نحن قادرون على إدراك قوانين الطبيعة، وبالتالتي

 بجذع قويٌّ، وتمرِ وفير . كنت أجلس على الفراش، وأس أسمعه يتحدّث عن






 كنت في أوّل فصلِ دراسيٌ في الطبّ، ولكن كان عقلي يقول: إنِّ جـنّ جسده

 وتطبيقها. أقول من منظور اليوم: إنَ قراءة كتاب ॥المعركة من أجل روما"،
(*) إله الأحلام في الأساطير الإغريقية. (م).

في هذا العُمر الصغير والحسّاس كان وبالآعليه. هذا الساعي إلى المعرفة






 يصرّون على جولات المبارزة. قال بحُسن نيةّ كلمة: هوبلا (عفواً)، ناعترض طريقه رجُلٌ يساويه في البنْبَة القويّة، وبأسنانِ كبيرةٍ وملحوظةِ: \#ماذا قلت؟".

أعاد الصديق، بحُسن النيّة، الكلمة نفسها: (هوبلاما). - هوبلا؟ هل نحن هنا في سيرك؟ - (اوما اعتراض سيادتك على السيرك؟!). قالها بنطِّ معزّزِ لكلمة: (سيادتك".
 على كونه معتاداً على الضرب. - معتادأعلى الضر ب؟؟ - أي رجل بارزَ كثيراً. قال الصديق: ردّاعتبار؟؟ فلْتحصل على ما تريد. ليس وقتها، ولكنْ في اليوم التالي ضغطت على بـلى الصديق كي ينْهي هذا الموقف السخيف بتصريِحِ رسميّ. يمكنه الإعلان عن أنّ كلمّ الِّهِ هوبلا ليست من عالم السيرك وسِباق الخيل، فلْتقل: "إنّها كلمةٌ مستعملةٌ استعمالآ عاديّآ في بومرنها.

قال: „لا، لهذا الرجُل فكّ فَرسي، ونحن لا نقدّم للفرس تفسيرات".





عُقدت المباراة في مساء يوم جمعة، في قاعة مبارزة اتّحاد ماركومانيان المار المار كان شعار المباراة: الاحتر ام بالإيمان الصادت والدُخْلْص مع ممارسة القوّة.
كنت بوضْفي كاثوليكيّاً -لمْ أكن وقتها قد خرجت من الكنيسة-
 أيضاً عن تناول الجعّة تناولاً مفرطاً، ولكنّني كنت في المقام الأوّل قلقاً



 وانتقلت إلى الاقتصاد. بالأحرى لا أحبّ رؤية دم يسيل من دون سبب. لمْ أذهب إلى المبارزة، ولكنْ حُكيَ لي عنها، وندمت قليلاً لعدم ذهابي؛ لأنه قطع في الجولة الثانية أذن المتمرّس ذاك
 اللّحم الصغيرة، ولكن من دون جدوى. ادّعى المدرّب في وقتِ لاحقِ
 أيّ حال. من المؤكّد أنّ الصديق قد قال كلمة هوبيلا بعد الضربة القاضية

التي أدّت إلى نهاية المباراة. كان خصمه منشغلاً بالأذن التي فقدها، فلمْ



أُخرى مع أحد أعضاء اتّحاد الطلّابِ.
 بحماقاتِ بعينها؛ حتّى ندرك حجمها".

- هل يمكن الر جوع إلى الحديث عن هذالالاتحاد السريّيّ مرّة"أخرى ؟ ما خطّة مجموعة باسيفيك تحديداًّ وماعلاكتها بالمحيط الهادي ؟ - كتبت كلمة باسيفيك بحرف السين (ها . من المفترض أن يكريك يكون معناها
 مجموعة السبعة لترضى بأيّ شيء. أجلّ، كانت حالة حراكا ـ أمرّ مدهش! !
 الاجتماعيّ، والعِلم، والثقافة الجديدة الأرقى. (الر حلة إلى إيكاريا): كان كابيه قد حصل مع أتباعه في عام 1848 على تطعة أرض، وأنّ أسّس بلديّة. من
 خفض المجهود الجسماني"، ورنع الإنتاجيّة والقيمة المضانيافة في الوقت





بدون عمل.
-مفطع غير مفهوم-
Pazifik (*) تعني المحيط الهادئ، بينما Pacific تعني سلمي. (م).

عفواً، لقد تعمّقت في النظريّات. أردتُ القول: إنَ عدد ساعات العمل في إيكاريا لا يتجاوز ستّ ساعات، هذه هي الفكرة المثاليّة المطلوب

 توزيِ عادلِ وعاقلِ للعمل . تحقيق هذا الوعد هو مدرّك كـر النظريّة الإيكاريّة. - حسنأ، ولكن من هم هؤ لاء السبعة؟




 من الليمقراطيّن الاجتماعيّن، وفرديناند سيمون، الذي تزوّج ابنة بيبل


 مجموعةً غوغائيّة تعاني من جنون العَظَمة، لولا الأهمّيّة التاريخيّة التي اكتسبها الأعضاء، سواء بالنتائج الطيّبة أم بالنتائج المعقّدة، بلَ الكاريّيّة

- هؤ لاء الإيكاريوّ ن شيو عيّو ن؟ (نحنحه، نمّ شّيء غير مفهوم)
- المجتمع الإيكاريّ مجتمعٌ مشروعيّ، أُلغيت الملكيّة الخاصّة.
 ونقاً لتخطيطِ شـامل، لمْ تنحصر المساحة في داترةٍ متكاملةِ، ولكنْ غُيرّ مسار النهر إلى خطُّ مستقيم، وكان يجري بين حائطين. يتفّع النهر في

مركز المدينة إلى فرعَيْن، وتقع بينهما جزيرةٌ مستديرةٌ. تصميم إيكاريا




 الغريب الذي أراده كابيه، كانت هناك الحيور الطيوانات المفيدة أيضاً، مع العلم أنّ الجميل في تصوّر كابيه عدم تعذيبها، وترْ ك مساحاتِ حُرّةٍ لها، كما كا لا لا يجب استغلالها، أو قتلها بلا دأِ
 من بلد المربِّات والـنو ارع الكبير ة المستقيمة، وآرى هنا، في مدينِة مئل كوبورج، الكثير من الزوايا، والمباني الزائدة، والانحناءات، بخلاف
الأشكال المتناظر ة التي تبعث دو مآعلى الملل .

- بكلّ تأكيد، ولكنْ في هذا التوقيت كان تحرُّراَ هذا البّراح؛ تطلم إلى




 في العواطف الجُبن، والكراهية، والبخل، ويمنع هذا كلّه حياةً عقلانيتة،
 أم الشعوب. يُضيّع الظلمُ العدالة، التي يمكن قياس منتر لتها، وتُدمَّر العدالة في المجتمع بمشاعر الأنانية، وحُبِ الاستعراض، اليدّ والمصالح الشخصصيّة.

عُذراً من حديثي عن الزمن القديم وتأثرّري، ما أريد قوله كلّه: راتأثرّ كابيه

 كابيه توماس موروس وتومازو كامبانيلا، وهذا فعله الصديق أيضاًا ، يجب القول: إنّ فكرة التهذيب هنه قد قد أثارت لديّ حينها بيا بيض

 والتخلّص منهما. كان الأفراد السبعة -الذين زاد الئن عددهم إلى عشرين فين في
 الربّ، ولكنّه جاء نتيجةَ لقانون الطبيعة: نظرية التطوّرّ، الصراع من من أجلِّ

 بلّ نحن نتاجٌ للطبيعة. أليست هذه القوانين قابلةً للتطبيق علينا، ومن خلالنا، نحن الجنس البشريّ الوائق بنفسه؟ هل التصحيحات ممكنة؟ والتحسين أيضاً؟ أثارت هذه الفكرة حماس الكثيرين الثين، ومنهم أعضاء

 مفتاح توانين الطبيعة في أيدينالا. المعادلة لهذه الدنيا: كلّ شلئ شيء صهار


 وعِلم البكتيريا، قريباً، ستحترّر الإنسانيّة من تفتّي الأوبئة، ولنْ نسمع عنها إلّا ني الأساطير والخرافات، ستنتهي خلال وقبت تصيرٍ: الدفتيريا،

والجدري، والكوليرا، والزهري، وكذلك السلّ الذي كان حينها متتراً



وجد هذا الحماس الذي لا يفتر تأكيداً في معرفته، وحجم العـي العمل
 كان، وهو طالبٌ؛ يحمل في جيب معطفه الداكن كتاب (اتحسين الأخلانلاق في المجتمع الإيكاري"، كان كُتيباً صغيراً ممزّقاً، جمع كابيه فيه اثني عشن

 فيها الأخوّة، والمساو اة، والسعادة للجميع، تمثّل مجتمعاً بحسُّ مُرهِي، يستشعر الظلم، والاستغلال، والإقصاء، والقهر. يا لها ما من معجزةٍ أنْ
 نحسب، ولكنْ بدراسة الطبّ أيضاً، بهدف السيطرة على القوى العمياء



 الهندسة الكهربائيّة، وينتمي إلى مجموعة الليبعة في الباسيفيك البيك. أعجبت الصديق فكرة الاتّحاد السرّيّ، أعجبت الجميع، ويجب الئب أنْ أعترف:

 الدولة. كانيُطلت حينهاعلى الصديق (احامل الماجستير"، على الرّغم من

عدم حصوله على الماجستير، أو الدكتوراه، كان مجرّد دارسِ للاقتصاد.
 من ماركس وإينجلز. كان قزماً أحدبَ مثل أبيه، ولكنّه يتحرّك بـبر اعِّة، ويدير ذراعيه في أثناء الحركة قليلاً. في يَده اليسرى حقيبّ فيبة ملفّات، بدا بدا




 كفيلا بأن يـجعل الصديق، المولع بالصحّة، يعيد التفكير في قصصهس الـي

 المرحلة الثانويّة. كان شابر بالمناسبة يعاني من القدم المسطِّحة؛ مانـي ما أعفاه

 فوق كتفيه. اسمحْ لي بالانتقال إلى الحديث عن هـر هايدريش الذي الذي رأيته في

 والمُجدّين. كان هايدريش نائب رئيس شرطة بالِّا بالِّاريا حينها، يتمتّع بصحّةٍ
 لو قصدنا بالعقل حُسن التنظيم والعمليّات الحسابيّة، ستكون الإِيا الإجابة: نعمّ، ولكنْ ألا يجب مطالبة العقل بأكثر من الحسابات والتنظيم، ألا تلا تنمَ هذه القوّة المدمّرة، وهذا الشثرّ والشعور بالعظمة، عن مرضي عقليّ و؟ أليس

التعاطف مطلوبآ؟ وكذلك دعم ما يخدم الإنسان كلّه، ويسهّل حياته،


 نشأ ضمن الجالية اليهوديّة، وهاجر إلى أمريكا قبل أن يتولّى الرجال أصحاب البزّات البُّبُّة الحُكمـي لمْ يكن بلوتز بالمناسبة في بداية عمله ضدّ اليهود، بل على العكس،

 يفّر ذلك بعِلم البيئة الداروينيّ: فبفضل مراحِلي النزو لديهم قدرةٌ باهرةٌ على التكيُقُ، تبرهن على ذلك قلك قلدرتهم على التى التعلُّم
 القصص في سياق هذه التجربة المتنوّعة مع مختلف الشُعوب، تُحييها حركة النزوح، وتتنوّع أثكالها، مثل: المبالغة، الاحتيال، وأحياناً الكذب للضرورة. الفلاّحون والمواطنون المستقرّون ليسوا في حاجة إلىّ إلى الخيال، ولا يجب عليهم اختراع القصص التي تفتّر العالم؛ ي يقابل تنوّع فِكر اليهود




 إلى الشُمال. اششُقّ مصططلح الآريّة من علم اللّغة في العصر الرومانسيّي، وعُدَّ نموذجاً للمظهر عن فنّ الجمال في العصر الكالاسيكي، إنّه التكامل.

وضع يو هان يواخيم فينكلمان وجوه آلهة الإغريق نموذجاً: جبينٌ عموديٌّ عالِ، وأنفٌ مستقيمٌ، وعيونٌ زُ زرقاء تعكس زرقة السماء. لمْ تكن اليونانيّة الجمميلة بعيونِّ زرقاء، ولا شعرِ أشقر، لـمْ تناسب هذا التصوّر عن العِرق الشماليّ، عن شعب الفايكينج، ونساء الشُعب الجر مانيّ بضفائرهنّ الشُقراء.
لقد تعرّفت أنت إليها، ولكنْ وهي امرأةٌ عجوزٌ الآن. لقد باتـت أقصر قليلاك، وزاد وزنها بعض الشيء، مع العلم آنها كانت ضيخما بمالبس الإصلاح التي كانت تصمّمها بنفسها، ولكنْ من المؤكّد أنّ


 أمام حامل اللّوحة، أو المكتب، حيث كانت تشكّل الفخّار، مثل هذا هـا الأسد الذي تراه هناك فوق الخزانة، كآنه يستعدّ للقفز، سيقفز بالأحرى في

 حريصآ، إنّه ثقيل. أنجل، لقد كَسته بعض الأتربة، لقد كان هديّة عيد ميلادي الأربعين.

## مولي

ذهب هانزن إلى موقع الخدمة في شارع أرسيس. أُقيمت في مبنى القائد القديم نقطة تجمُّع رئيسة للأعمال الفنيّة المسرو المة. كانيّ كانت


 الألمان المجموعة ليلة دخول الأمريكان، في الأغلب كانوا فياديابي عليا في الحزب ب. اختفت ستّمئة لوحةِّ بين يومِ وليلةِ، معظمها من الفنّ الهولنديّ
في العصر الذهبيّ.

لمْ يكن ليو ألكسندر، الذي طلب التحدّث إليه، قد وصل بعُد. عبَر هانزن ميدان كونيجس بلاتس بمبانيه الثلاثة التي تحاكي الياكي الطراني
 نهر الإيزر1،. نصحه أستاذه في سانت لويس بضروررة زيارة مبنى متحف الجليبتوتكَ، إنْ كان سليماً.
-13-
دُمرَّ متحف الجليبوتيك، ونُقلت التماثيل الإغريقيّة والتوابيت إلى

مكانٍ آخر. تسلّلت عبْر الحُطام إلى داخل القاعات. أسوارٌ وحيطانٌ
 القديمة، منطقة دوموس أوريا.
 فُتات خبزِ صغيرةً بعنايةِ من الحافةّة، وترمي القطع للطيور، وكانت تضع بين الحين والآخر قطعةً صغيرة في فمها

 لم أستعملها تطّ، ويبدو أنها تعود إلى فترة الطفولة الِّة.
إرنست بلوخ، (آٓثار): الا يقدّم المنشار رؤيةً أَّقَّ عن الشُّجرة، بل

عاد هانزن إلى مبنى القائد، وطُلب إلى مكتب البروفسور ألكسندر .








 وراء (التفكير في أيّ شيء") نظريةٌ كاملةُ حول الكبْتِ. نعرف أنّ هتلر

كان ضدّ التدخين تماماً، لمْ يشرب، ولمْ يدخّن، تفكيره محافظّ، وذكيً،
 يَشُب الصمتَ في أثناء الجلوس مع هذا البروفسور الشُابّ المفكّر آيّ
 النْنل، وعن تقدُّم هانزن في التُ التحقيقات.
قال هانزن: إنه أغلق الأرشيف بالشّمع الأحمر، وعقد ثلاث مع الشاهد فاغنر . الرجُل في الحادية والثمانين من عمره، وتألّأثر بالاعتقال

 قال ليو آلكسندر : ا(خُذ وقتك، لا داعيَ للاستعجال") .
 أنا أعرف ذلك، كلّنا ندرك ذلك. ليس عليك تلكّ تقييم نتائجه العلميّة،
 الشيوعيّة إلى تأسيس عِلم تحسين النسْل. لا تحتاج لأسئلتك آية معرفةِ
 وفي الوتت ذاته توحيد القياس، وإتصاء كلّ شاذِّ، وغير طبيعيّ، أو مفيد؟ ربّما نجد ذلك لدينا، ولكنْ كيف وصلوا هنا إلى هذا الاحتراف الـ في في القتل؟



 طريقٌ محفوفةٌ بالمخاطر . سوف أقرأ عليك ما كتبه يوليوس شترايخر فير، مدير إقليم فرانكن ورئيس تحرير جريدة (دير شتورمر) في محجلّة (صحّة

الشعب الألمانيّ على أساس الدّم والأرض): (اهناك حقيقة ثابتة لكلّ







 أسرار قضيّة الأعراق، ويمارس تدمير النُعوب الأرقى منه. أدواته العلم و"التُّلطات)؛ لِيفرض معرفةَ زائفة، ويخفي الحقيقةه". قال لوفلر : (ايقصي هذا التفسير أيّ اعتراضي علميٍّ؛ لأنّ الاعتراض





 أمامي، لضربته بسوط الكلاب"
 الإس إس يبتعدون، الأصدقاء أنكروني، الزملاء كانوا يغيّيرون طريقهم



أصولي اليهوديّة. صار اسمي الألمانيّ الأصيل، لوفلر، محلّ شكٌ، ربّما




 صارت محلّ نقاشي، ودعا إلى المواجهةا").



 الني قال في حضور هتلر: ا(إنْ تحدَّث شخصٌ بعد اندلاع الحرب ضدّ التطعيم، سوف أُطلت عليه الناره .
أخذذ شترايخر يلّح بسوط الككلاب، وتمنّى حضور جرافيتس في هذه
الّلحظة.

- هل مصير الدكتور جرافيتس معروف؟

 من أين جاء هذا الجنون، أنْ تُحمّل مسؤوليّة كلّ شيءء للجينات

الورايّةّ؟

كانت سيّارة الجيب التي استقلّها الر ائد ألكسندر و اتفةً أمام مبنى القائد. انتظر هانزن حتّى غابت السيّارة بسحابة الدخان عن المشّهل، ثّمّ ركب

سيّارته الكابريوليه الزرقاء التي استولى عليها، أنزل سقف السيّارة، وعَبَر



 بلونٍ أحمر زاهِ جواربها البيضاء ملفوفة إلى أعلى، وفيا وفي يدها الِيا








 خلالها، وهو يجلس إلى عَجلة القيادة بزيّه آلَموحَّد.
وضعت الحقائب على المقعد الخلفي"، وأنزلت الحقيبة التي كانت
 حيّز الأمتعة". نزل، وفتح حيّز الأمتعة، وأخذ عنها حقيبة الظهر، ودُهِش

من وزنها الثقيل.

- لمْ يكن هذا الحِمْل الثقيل واضحاَّ عليكِ إلى أين؟

قالت: (إلى شـارع فايلبتش من فضلك"، ^ أرادت أن تُظهر إتقانها للَغة الإنجليزيّة؛ تتحذّث ببطء ووضوحِ كما تعلّمته في المدرسة، مع التأكيد

على نطق حرف (ذ(ङ)). تحوّلت إلى اللّغة الألمانيّة، وحكت انْها من





لا شجر، ولا شُجيرات.

- أيّ دَورِ تقطنين؟ - الدَّور الثاني.

عرض عليها حمْل الفحم المضغوط، فوافقت بعد تردُدٍ قصير.

شقَّةٌ بثلاث غُرفي، وممرِّ، ومطبخ. يسكن فيها سبعةُ بالغين، وثلاثة أطفال، وتقطن هي في غرفةّ صغيرة، كانت في الأغلب غرفة ونة الساعي
 النافذة، وخز انة ملابس، وفراشٌ مصنوعٌ من النحاس الأصفر، ومقعد.

 وأصواتاً: أصوات نساء وأطفال. عادت بإبريق، وقالت: إنّها قد استعارته.
 سيقانها البنيّة بالجوارب البيضاء الملفونة القصيرة، وصدرها المغطلى بورود الخشخخاش المتنور، وشعرها الأشقر


(*) نطق حرفي th في كلمة The. (م).

على الرّغم من انهه ليس اسماً ألمانتَّا أصيلاً. لمْ يحبّ الضبّاط أصحاب


 سـوف أبحث في الأمر، وأفتح متْجراً. حينما استفسر عن المزيد الميد، قالت: "إنّها لا ترغب في الحديث عن الموضوع". - وطفلك؟
الابن في مدينة براونشففايج عند حَميها وحماتها.

سألهاعن رغبتها في زيارة إحدى الكنائس الباروكيّة معه في المناطت
الريفيّة.

- لمَ لا؟

قالتها ببرودِ وبمنتهى الموضوعيّة، ربّما ينطوي حديثها على رنْض . رحل بعد ذلك، ولكن بنيّة العودة مرّة أُخرى

رأى جورج في المنزل عند البحيرة واقفاً بين الشُّجيرات، وظنّ أنّه

 جورج: מانظر هناك، القرقف الممتليّ،.^^ ناول هانزين المكبّر، وأثشار إلى



 قطْع هذه العصافير الصغيرة لأوراق الغاب، وربطها مثل الحبال، وحشُوها

بحبوب الّلقاح لشجر الحور وشجر المراعي، إنّه عملُ باهر. قال: اهل تسمع هذه النغمة؟"، ولكن كان على هانزن تعلُّم الاستماع أوّلاً؛ إذْ لم يسمع سوى زقزة. لاحقآ، بحث في القاموس: طائر القرقف الممتلئ بجبين أبيض.
أراد جورج أنْ يريه عصفور الصعو الأوراسيّ في بحيرةِ راكدةِ صغيرة.

 بعددِ من الإناث. يجب أنْ يكون هذا الطائر هو الشارة فوق عَلمناه الُ أُجبر هانزن -بوصْفه المتحمّس للحيوانات- على الذهاب معه إلى بحيرة

 تسلّق العصغور الصغير عبْر سورِ خشبيٌ مكسورِ، وتأرجح بين الأنسلاكُ الحديديّة الصدئة والمتدلّية. إنّه ملك الأسوار. ^ انبهر هانزن.
لمْ يعرف هانزن أسماء الطيور بالّلغة الألمانيّة، واضطرّ لذلك إلى





 من مكانٍ عالِ. نمنة معناها ملك الأسوار، وجد هانزي النا الاسم الألمانيي معبّر آ بَدْرِ أكبر .

تأترّ هانزن بحماس جورج لعلم الطيور، وبدأبدراسة أصوات العصافير

 متدحرج، هذا كلّه يخرج من هذا الكائن الصغير، ويتنويعايتِيتِ أيضاً.
 ولكنُ إمكانات هذا الإبداع، الذي يجد أيضاً الأذن التي تستمتع به، هذا ما يجب الحفاظ عليه.

- أخبر هذا المجنون بتحــين النسل بتلك المعلومة.^
- أقرف، ولكن أخبره على آيّ حال. ^
-15 حزيران/ يونيو -





 ذاكرته مُدمشَة!

اليوم الرابع

- هل تسمح لي بسؤالك عن سبب إتقانك للّغة الألمانيّب؟
 لويس لدى مهاجر، أستالذ من فييناّ، هر ب في عام 1938. - أجلْ، حلّت الكارئة على اليهود هناك بين عشيّة ونيّ وضحاهاء أمّا أمّا
 سارت الأمور هنا تدريجيّا وباستمرار، أطلقوا عليها (تولّي السُّلطةّال، أو
 والديمقراطيّين الاجتماعيّين في معسكرات ات الحمائلاية، يا لها ما من مسمّياتِ

 في النمسا، فتحوّلوا بعد دخول الفيا الفِرق الألمانيّة بين يوم وليلةِ إلى بشرِ من اللدرجة الثانية.

 يناديه دو مأبلقب السيّد الدكتور، ر ر فض يبع الجر ائد له. حز م حقائه، وبّبّت

شـارة مُصابي الحر ب التي حصل عليها في مو تعة إيزونسو، نمّ توجّه إلى تشيكو سلو فاكيا، وهر ب من هنالٌ عبرْ باريس إلى الو لايات المتّحدة.

- كم كان عمرك حين وصلت إلى نيويورك؟
$\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$
t.me/t_pdf
- كنت في الثانية عسُرة من عمري.
- هل كنت تشعر بالحنين إلى الوطن؟









كانت تفتقد صديقاتها، أجلز.
كنت تريد أن تحكي لي عن الأسد.

- صحيح، هذا الأسد المصنوع من البرونز. كانت هديّتها لي، حينما كنت أعكف على كتابة الخطاب الموجَّه إلى بيبل. لْمْ يكن لها لها اهتمامٌ
 إلى بيبل كان مسوّدةً ترفض السعي لامتلاكُ المستعمرات؛ لما تمعرّ
 اقتراحاً آخر، يهدف إلى دعم الديمقراطيّين الاجتماعيّين للعمل المدنيّي في المستعمرات. 'أتتح لها خلال زياراتها بين الحين والآخر متابعة اضطّرابي، وغضبي،

وتبرّمي، وسخطي من الموقف. هذه الوحشيّة الرهيبة التي مارسها فريق الحماية الألمانيّ في عام 1904 لإسقاط الانتفاضة التي وقعت في مستعمرات جنوب الغرب. الألمان، الذين ادّعوا أنّهم أصحاب الثّابة الثقافية



 أصابهم من مجاعابِ، ولانتهاك أعراض نسائهم، ولأنّ التجّار المحترمين، ولا مثّل لودريتس، قد نصبوا عليهم في بيع الأراضي.




 العالميّةه. الألمان في حاجة إلى المستعمرات أيضاً. تحدّيّوا عن المهمّة
 للبشُ الذين يمشون عُراة، لا يكتبون، ولا يقرؤون: النظام، والالتزام، والانضباط في المواعيد. من لا يعمل يتلقّى عدداً محدّداً من الضربات الـا لقد دافعت عن المتمرّدين، وتحدّيت الرفاق في جناح اليمين. كانوا


 الفرع الأضعف، ومححكومٌ عليهم في معر كة البقاء الطبيعيّة بالسقوط. إنّهم

غير قادرين على التكيُّف؛ مستوى ذكائهم أقلَ، ولهم حركاتٌ انسيابيٌّ في


 أجيال؟ وأن يموتوا سريعاً بإطلاق النار، ، أو بتجويعهم؟ حيث قتلوا مئات الآلاف، أو في جنوبا أوماهيكة. إنّها كراهية الرجُل الأبيض: الألمانيّ، والبلجيكيّ، والفرنسيّي،
 التعاون، والصبر، والمساعدة المتبادلة، وإحدى صفاتهم الحمئهي الحيدة؛ أليْ عدم إساءتهم للطبيعة التي يتمون إليها ... -مفطع غير مفهوم أجلْ بالطبع، كانت هذه الشُعوب تقوم أيضاً بسرقة المواشي، وشنّ


 الصارم داخل المجتمع الذي لَحظته، وأنا هناكُ هـ هل تغيّر هذا الوضع؟ - لا، الوضع لدينا في الشمال مختلفٌ عن ولايات الجنوب بـ أظظن
 مهتمّين بتحمُّل المسؤولية.


 المعارضين لهؤلاء الداروينيّن كلّهم، وأصحاب نظريّة تحسين النسّل،

الذين كانوا يستنبتون الإنسان الخارق، ويتمحور تفكيرهم حول الصراع من أجل البقاء فقط. بفضل لانداور كنت... - من كان هذا؟

- لانداور، لا تعرفه، ليس هذا أمرأ غريباً. لقد سقط في النسيان، لقد





 ودخان الغليون والسيجار، ليست الأنواع الجيّدة من كوباه، بل خليطاً رخيصاً الحيان من الحدائق المتزليّة. اختلطت هذه الروائح بروائح الجعّة والبيذ. كان هذا
 كانوا يعانون، وكذلك غير المدخّنين اقتناعاً، والنباتيون بالطبع، ونيرن وهؤلاء الذين يأكلون ما يعطيه الحيوانات والنبات طواعية. من المؤكّد أنّ هؤ لاء




 على عدم التشكّك. لا أعرف إنْ كنت تعرف هذه الشَكوك.
-مقطع غير مفهوم-

هذا يسعدني، شكراً. أجلْ، يجب أن أعترف بذلك أيضاً. كنت وقت المشاركة في المؤتمر في التاسعة والعشُرين من عمري، وكان في صفوف تجمُّع الفوضويّين الكثير من السيّدات الشابّات، الكثير من الطالبات

 صفات الحالم منعه للأفعال، على الأقلّ في حالتي.

- كنت تريد الحديت عن لانداور .
- كان يلقي محاضرةً في مطعم النادي في زيورخ الذي لا أتذكّر اسمه.
 عرض نظريتّه عن الحُرّيّة غير المشُروطة للفرد التي ستتحقّق بالاستقلال عن المؤسّسات. كان على النقيض التامّ ممّا سعى إليه الديمقراطيّون الاجتماعيّون كلّه: قوّتنا في اتّحادنا، التنظيم، الالتزام بقواعد الـي الحزبي مثل الصديق القديـم تمتّع لانداور بجاذبية الأنبياء. لخطبه قوّةٌ إيحائيّةٌ،







 دون سـواه، وما يترتّب على ذلك من عواقب، وخدّ التّ التفكير المحصصور في الفائدة. هل تسمح لي بقراءة عبارةٍ من كتاباته، لا يزال صوته يخالـي

كتاباته: (اهناك رباطٌ وثيقّ بين المسيحيّة بوصفها دين الشعوب، وبين قصّة
 أيضاً. امتلأت السماء بجموع الملائكة، والأرض بـجموع المساعدين، والقدّيسين، والزاهدين، الذين توصّلوا في حياتهم، مثل أصحاب الصحّ الصحوة الهنديّة، عبْر الترفّع عن الماديّات والاستغناء، عبْر العدم؛ إلى أعظم الأشياء التي نعجز عن تولها، وإلى الآتحاد مع الله. عَبرت ت الحكمة من
 يصيرون آلهة، لا يرتبطون بالزمان والمكان، ويسقطون في قاع الان البدايات حين يغلب عليهم الجانب الروحاني"،. إنّها لغة الأنبياء. هذا الاستشهاد من عمله (الثورة"). تحدّثت إليه بعد محاضرته عن التغيير السلميّ للمجتمع. اضطّررت إلى الانتظار طويلاً؛ لأنّ السيّدات الشابّات قد أحطْن به. كانت السيّدات، طالبات روسيّات، بعضهنّ من الفتيات الصغيرات؛ يُحاصِرنه. إحداهنّ، أولجا، توريّةٌ، وشعبيّة، وهاربةٌ من شرطة القيصر الروسيّ، واجهته بسيلِ من الأسئلة: كيف ستندلع الثورة حين نتخلّى نحن عن العنف أمام العنف المفرط
 الناقدة؟ كيف ننوّر عقول الفلّاحين والعمّال و؟ كيف نقاوم القهر؟ ولح هل هناك الك
 أصحاب الشُّلطة، مثلما حدث مع القيصر الروسي" ألكسندر الثاني، الذي

 الجاني، الذي سلّم نفسه طواعيةً: لا تستعجل! الدّ ركب القيصر زلّاقته، ثّمّ قُتل بقنبلةِ ثانيةٍ عند التقاطع التالي.

استمع لانداور إليها، وكان يهزّ رأسه هزّةً خفيفةَ، هزّة تشير إليها بالاستمرار في طرح الأسئلة من دون خحجل. أجابها: "ايجب أن ننحى
 حين يمتنع اللّذين في المستوى الأدنى، فستنهار أية سُلطِّ من وطأِّة المّ
 وتحدّثت إلهه عن تجربتي مع جماعة إيكاريا.

- متى زرت جماعة إيكاريا؟ متى ذهبت إلى الو لايات المتحدة؟ - أجلْ، صححيح. لقد استبقت الأحداث، رحلتي إلى إيكاريا. ذهبت مع الصديق في آذار/ مارس عام 1884 إلى العالم الجديد. كان قبلها يراسل الأصدقاء ويزورهم، وكذلك أصدقاء إِياء الأصدقاء والمعارف؛ ليحكي لهم عن موهبته الخاصّة في فنون الإقناع بخطّة تأسيس مجتمّ وِّمِ شيوعيُ في العالم الجديد. وضع الخطط، ودرس الخرائط، وعمل على تحسين لغته الإنجليزيّة من خلال القراءة المكثّفة، وحفظ المفردات، كما راسل وكالات بيع الأراضي. كانت خطّته أن تُشترى الأرض من وكنـر وكالة


 على إشراك الآخرين فيما نملك. تأتّست مجموعة باسيفيك. بلغت


 في حالة فشل المشروع، يجب على الأعضاء ردّ المبلغ بعد مرور اثني عشر عاماً، وفي حالة نجاح المشروع، على الجمعيّة التعاونيّة ردّ المبلغ.











 كاتباً وفيلسوفاً، وأن يؤسّس عملاَ يجمع بين الأدب والئ والعلوم الطبيعيّة.






 بنفسي، الشّابّات الثلاث، مع ثلاثة رجالن، كلّهم أملٌ وإقدامٌ علّا على الحياة. كانت فرصة العمر للنُبّان، ولكنْ لمْ تَكن كذلك للأخوات الثلات

أراد الإخوة الثلانة المشاركة في مشّروع إيكاريا. لمْ يفكّر كارل





 للبنّ، شراء حبّات البنّ من البرازيل، أنواع مختارة من هناكّاك، واستيرادها مها
 كافييه)، إنّها إشارةٌ إلى هُوس الألمان بالجيسُ ألمّا أهرّ على كتابة الاسْم

 القاعات الصغيرة المريحة. أخفق جورج ج بالفعل.


 يرى الفرد شخصاً آخر أكثر سعادةً منه. - هذا مطلبٌ كير ـ - أجلز، بالفعل. أراد الصديق الحصول على الاعتراف الرسميّ بهذه المنطقة، وأوحى هذا المصطلح بطبيعة خطّته القياديّة. درس الأوضائ
 دفعت الزوجات ثمن تذكرته. كان المطلوب أنْ يجمع باقي أعضاء

Hauptmann (*) : رتبة عسكرية في ألمانيا يقابلها نتيب. (م).

مجموعة الباسيفيك آنذاك المستوطنين من الشباب: فلّاحين، ونجّارين،

 1885، على أنْ يأتي مزيدُ من المستوطنين بعد بناء المنازل، والئن والمدرسة، وقاعة التجمّع، والمكتبة، كانت هذه هي الخطّة الخّة.

 أنا، فتمكّنت من دفع تمن تذكرتي بنفسي من إرْت أبي.
 مال الزوجات المقترض بمنتهى الحرص، على خلا لافلى الإخوة الثلاث؛


 مراتب من التشّق. عُقدت بين التصميمات الختبيّة الأحبال، وعُلقت



 مخلفاتهم. هبّت عند مصبّ نهر الإلبة رياحٌ فويّةٌ، وصلت في المساء عند بحر النُمال إلى مستوى العاصفة. تجتّع على مسـاحِّة ضيّقِةٍ ني السطح المتوسّط النساء والرجال، الكبار والصغار، الأطفال والشيوخ. حشّا حشرجة المصابين بدوار البحر صارت مسموعةً، كما انتشرت رائحةٌ جهنّميةٌ

كريهة. البكاء، والصراخ، والولولة في كلّ مكان. أنا لديّ مناعةٌ من اللُّوار البحريّ؛ أمّا الصديق، فشُحُب وجهه، كان أبيض اللّلون، ولكنْ سُمـح له بـا بما


 بقايا قيئه التي سقطت على الحذاء. على ملار آيّام العاصفة الثلاثة، لمْ يكن متقبّلًا لايّة أحاديث، كانت المرّة الوحيدة التي رأيته فيها في حالة ضعف،



 -مقطع غير مفهومنعم، صحيح، نيويورك. يا له من مشهد! يا لها من تجربةٍ أن تدخل
 أنْ أُبلغك بمدى إعجابي بأسلوب وتوف الضبّاط...

- الفرق، أمرٌ رائعٌ اتنهم يضعون أيديهم في جيوبهم... - حسنأ، ولكنّ هذا لا يحدت داخل الي الثكنات... -...أين يمكن وضع الأيادي حين تكون واقفاً بمتتهى البساطة؟
 يكفي الفارق بين رنين ردّنا "حاضر")، وردّكم الممدود اتمامي". شرفنا



للمرّة الأولى إلى بلادكم. هناك بالتأكيد الكثير من الأمور التي تغيرت. لقد غمرني حُسن الضيافة، وهذه المباشرة في التعامل، وهذا وهذا التفاول بالمستقبل، وهذه الإيجابيّة الكبيرة، والهدلوءء الوضع يلئي

 رحلات عظيمة ورائعة. رحلاتنا استُقْبلت بالتر حاب وحُسِّسن التعاون.
 الأساس.

- أين ذرت جماعة الإيكاريِّن في أمر يكا؟
- في أيوا، بالقرب من المدينة الصغيرة كورنينج، انتقلت الجماعية
 الخلاف، وانتسمت الجماعة إلى إيكاريا الجديدة وإيكاريا الشابّابّة . طالب الشُباب بعددِ من الإصلاحات في إدارة الزراعاعات، وحقّ المرأة المّاء في






 المظهر والاحترام. كان سگّان إيكاريا، النين التقيناهم، صغار الحنار الحجم، منهكين من العمل، كما أظهروا الشُكّ والتحفّظ تجاهنـا الـنا أُصبت بخيبة أمل، حاول الصديق إضفاء التفاؤل على انطباعاتنا،

وتال: إنّنا وصلنا في المساء، بعد يوم عملِ شاقًّ للسكّان، وأنّ تحفَّظم
 لنْ يظهر إلّا بعد مرور أربعين عاماًّ، ولكنْ لا أمل في تغيّراتِ كبيرةٍ




 الككلام. صحيحّ أنّ الفلّاحين في شمال ألمانيا لا يفضّلون الإسهاب الصاب ني الحديث. أنت لا تتدرّب على النقاش حين تجرّ المحراث الما خلف الحّ الحصان



 تفسير لذلك أيضاً: هذه الرائحة دليلُ على العمل المكثّف للأعضاء وحُسن تدبيرهم، وهي دليلّ أيضاً على المشاعر الإيجابيّة المتبادلة يينهم.





 المنضدة: حروفاً وأسماء محفورة، واسْم ريبيكا على نحوِ ننّيٌ جميل.

مقعدان بسيطان من خشب البندق، عُلّقت على الحائط الوصايا الاثتتي
 والإنجليزيّة، والألمانيّة.
كما ترى، كلّ شيء محفوظٌ في الذاكرة؛ لآنّا شعرنا في هذا المكان بالراحة، بعد الرحلة الطويلة والمعقّدة عبر البحر واليابسة.

بدا كلّ شيء في اليوم التالي، مع ضوء النهار وإشر اقة الشمس، على على
 بالّلغة الفرنسيّة، وعلى الحائط المقابل كلمة الإخوة بالفرنسيّة أيضاً. فو جئنا بجلوس الر جال والنساء منفصلين على المناضد الخشبيّة الطويلة. وُضعت على المنضدة الأطباق البسيطة الدكسوّة بالمينا والأكوابـ
 تدخل به فتاتان ترتديان مئزرَيْن. على المناضد




 الأجواء كانت لطيفةّ على مائدة الفطور. بالطّبع، كان للفتاتين فضلٌ في في
 ألمانيا: (هل تريد رشفةَ أُخرى من القهوة بالحليب؟؟).

 يمضغ الطعام، ويطلب مزيداً من القهوة.

دقّ الجرس مرّةً أُخرى، وقفت أنا والصديق خارج المبنى، أشرقت الشمس، وقال الصديق: (أمرّ رائعّ" .
 والنساء إلى المغسلة، ومصنع الجبن، ونسيج السجّاد، وتوزّعوا بِبطء على الانسطة

طلب بلوتز أنْ يوزّع على العمل في الحقل. رأيته بعد وهلةِ، وهو
 المساء هذا المجهود الجسديّ، وكذلك في اليوم الرابع حين ربطت يديه بسبب الفقاعات المفتوحة. كُلْفتُ أنا بتو ويل الحـئ فئ اليب. هل سبت لك قيادة

- تطلّب الأمر بعض التدريب، ولو كان الحصان هادئاً. كنت في البداية
 أكثر من مرّة في يدي، وصحّح لي عضو الجماعة، تمكّنتُ من توصيل





 يرتدي اللُّترة البنيّة المصنوعة من جِّلد الجا منها الأهداب، وامتطى الفرس، وهو يحمل على على كتفه بندقيّة وينشستر 76. كان قد خدم بعد المرحلة الإعداديّة بعام في جيش بري بروسيا لبضعة أنشهُر كان يتقن الفروسيّة والرماية.

عاد متأخّراً في المساء. لمْ تكن المسألة مجرّد حظٌّ، بل الفضل أيضاً



 الجميع. كان أخد الثباب يعزف على القيثارة، وآخر على الغيتار . غنّى






 إرْث السيّدة هاوبتمان.

رؤية حركة الصديق هنا، نزوله عن الفرس بحذائه العالي، وسُسترته


 يقومون بأعمالهم على مهل. الشعار المناسب لعملهم هو: خذ الانيا الأمور يساطة.
اختلفت المسألة بالنسبة إليٌ عن الصديق الني بدأ برؤية هذا النهط من التعايش بعين ناقدة. وجدت شيئاً ممتعاً في مرافبة أسلوب ألوب تعاملاتهم المتمهّل، من دون حقدِ على ممتلكات الآخر؛ إذْ كان كلّ شيء ملكاً

للجميع. بحُكم اللّغة الإنجليزيّة، أعجبني تعاملهم بالضمير رأنته.



 المطلوبة وسرعته. كنّا قد سجّلنا أنفسنا طواعية لعملِ يبدو آنّ أنه لمْ يكن



 الخنبيّة. استعملت مع الصديت مدكَاً للأعمدة، ساعدنا عليا على إنجاز









 السور يتأرجح كمخمور على امتداد السهل.
-مقطع غير مفهوم-

دُعي إلى لقاءٌ مشُرلٌ في بيت التجمُّع. كنت قد حكيت لك عن خيبة
 يسْ من خلال الاستنبات إلى تحسين عالم الحيوان والنبات فحسب، بل

المادّة الحيويّة للبشر أيضاً.
تحمّس بلوتز لهذه الفكرة سريعاً. هذا التصوّر حول مجتمِع عادلِ
 الفرد، ويجب أنْ يصل التساوي المستهدف داخل المحتمع إلى المظهر


 مثل صوفِ يذكّرك بالخرفان. حسناً، ربّما كان تهذيب هذا الشُعر بالم بالمقصّ ممكناً، ولكنْ ما الذي كان يمكن صنعه تُجاه هذه الأنوف وحجمها الضخم الّلافت؟ عُذراً لهذه النظرة الباردة تُجاه مظهر هؤلاء البشر
 شفاه البقر؟ أنا ل أعبّر إلّا عن رؤية متفائلةِ، وكنت أتبنّى هذه الرؤية أيضاً. كان الصديق على حقّ، لا يتوقَع أن يتغيّر مظهر هؤلاء البشر خلال
 السيّدة الشابّة ذات الشعر الأشتر الكثيف والمجليدول، النّمش يغطّي

 من الدفء تنطلق إلى داخلي، إلى رقبتي، وأطرافي. هذه النظر الـيرة الطيبّة كان فيها خطأ بسيط؛ عينها اليسرى منحرفة قليلاَ عن محور الرؤية، اضططرّابِ

بسيط، كان هذا يوحي بضعفها.

تناول هذا الاجتماع تضايا بسيطة، مثل توزيع المهامّ اليوميّة، ومتطلّبات الأسبوع القادم. كان المطلوب إقامة أسوارِ أُخرى؛ كي لا تهر الْابِ

 رجُلُ سويسريّ. جرت المفاوضات حول المبلغ المُتاح . كان حديئاً متأنَّاً، ونوقشت أوجه الموضوع جميعها في هدوء، إلى أن اتْققوا على مبلِ الِّلِ


 ومصنع النسيج. اللّغة المشتركة هي لغةٌ إنجليزيّةٌ بسيطة. كان الألعضا



 مقالاتي وتقاريري جميعها التي صدرت في طبعاتِ محدودةٍ جدّاً حين


 من هنا!!.
-مقطع غير مفهومأجلْ، دعنا ننهي حديث اليوم.

## متجر الجيش (بي إكس)

بعد مرور أسبوع على توصيله مولي إلى المنزل، ذهب هانز النـ إلى ملى
 للعلامات الثلاث التي وضعتها إلى جانب الجرس.
 كانت تنتظره. كانت ترتدي زيّاً رياضيّاً أسودَ فضفاضاً، بدا كانّه زيّ رجالي.
سألها عن رغبتها في مرافقته في رحلةٍ إلى البحيرة. عرض القيام بر حلة

 ولكنْ في المساء سيأتي الناموس وذباب الخيل من الغابة.
 - رحلة بالمركب؟

بلا تفكير ولا تردّد قالت: النعم". عليها تغيير ملابسها. طلبت إليه الدخول إلى حُجرتها، ثمّ أخذت غيارها رخيصبة وعوجاء. خرجت إلى الممرّ والحمّامه يبدو انّها اخطّرّت أن

تنتر؛ لآنَه سمع، من دون أن يفهـه، حوارآ مع امرأةٍ أُخرى على باب الحمام. سمع صوتها الحاسم، لا ترجّي، بل نبْرَة آمرة.
تمكّن -على عكس الزيارة الأولى- من تفقّد الغرفة من دون إزعاجّهِ والصور الفوتوغرافيّة الثلاث أيضاً، التي كانت موجودةً على المنضدةً:

 بيزّاتِ موحَّدة. يبدو انْهِا التُقِطت في حفل يوبيل زواِّج ذهبيّ. في وسط الصورة رجُلٌ بشعرِ رماديٌّ، ونظراتِ مدروسةِ، وإلى جانى



 هوراس الذي رآه عند كاثيرين في إطار صورةٍ فضّي". وضعت مساحيق التجميل، ولوّنت شفتيها و حاجبيها، ورفعت شعرها الأشعث نحو الأعلى. ارتدت مجلّداً الفستان بزهور الخشّخاش و يبدو اتنها
 حريريّة طويلة، مع حذاءِ بكعبِ عالٍ مصنوعِ من الفلّين. ليس الملبس المناسب لر حلةٍ بالمركب، هذا ما خطر على باله، ولكنّه لَّ يقله. ربّما فهمت أنّ رحلة المر كب هذه الـه محرّد حُجّة. يبدو آنّها راقبته، وهو يتأمّل الصور، فأشارت إليها وقالت: (اهذا ابني، وهذه أُسرتي، وهذا زوجي". شذّدت نطق المعلومة الأخيرة، ثمّ قالت بموضوعيّة: القد مات في الحرب؛ أُسقطت طائرته في روسيا. كانت زيجةً فصيرةً، إنْ حسبنا الأيّام التي قضيناها معاً، حين كان يعود في إجازةٍ من

الجبهة، فلنْ تصل إلى ثلاثة أتهر، ولكنْ جاء الصبيّ، إنّه يعيش مع جدّه وجدّته في براونشفايج. سوف أحضره إلى هنا بعد افتتاح المتجر الخاصّ

ذهبا إلى متجر الجيش (بي إكس)، حيث كان يتسكّع الكثير من الألمان
 ولأنّ مولي مضطّرةٌ إلى الانتظار في الخارج، سألها الـها عن إنزا ال غطاء السيّارة ليحميها من المتطغّلين. - لا يعنيني الأمر.

أنزل الغطاء، يبدو أنّ المسألة كانت تعنيه هو.
لمْ يتمكّن بعْد من اصطحاب مولي إلى تجمّعاتِ مع رؤسائه، أو زملائه. كان لبعض الز ملاء صديقات ألمانيّات، وكان للرُّتب كلّها المنتمية








 وباتر فينغر ز، و سنيكر ز، وملرس، ومسحوق الغسيل: أومو، وإيفو دي سنو .

اشترى هانزن: مشّروبالجنّ، وسمك السلمونونوالتونينة، والبسكويت،
والزبدة، والقهوة، وعلبتين من سجائر كاميل.


 ومعاطف الفراء، والكاميرات، تباع مقابل السجائر .

دخلت المنزل من دون تردّد، كآنها تمتلكه. عَبرت غرنة المعيشّة
 البحيرة، ثمّ قالت: "لقد اختترت مكاناً لطيفاًا".
كان جورج قد سافر في رحلة عملِ إلى نورنبرج، ولمْ يطلب هانز

 كيف يعيشون.


 دون سيطرِّ على نفسها، عدّة مرّات
الجنّ من نوع ساندوير، قال: "في صحّتكال"، وهي أيضاً، ثمّ شغّغل في
 حين ذكر لها اسم الأغنية، أجابت: هلكنّها كانتا.

النوافذ والأبواب مفتوحةٌ، جلسا في الشرفة وسْط الدفء الذي تجمّع

 في الحال من الولايات المتّحدة، أغنية ليدبيل (بيت الشمس المسرتة) وليّة) حرّكت الثلج في كأسها، وجلست على طبيعتها، كانْها تملك المنزل بالحديقة والبحيرة. تناولا الكأس الثاني ثم الثالث، ثّمّ تأمّا غروب
 -فجأةُ- رعشةٌ، ثمّ قالت: (الطقس بارد، دعنا ندخل"). سألها إنْ كانت تحبّ البقاء. - (انعم") . بدت كانْها تقول: "بالطبع".

 إنّه قال: (الا")، في حين كان يقصد: (انعمبا . جلسا في الصباح متقابلين، كآنهما في مطعمّ. ارتدت نظّارة شُمسِي
 شفتيها، شعرها الأشقر الغجريّ المنظّم: هذا كلّه جمالٌ متحفَّظُ، لا يعبرّ
 سريعة. لْم يكن متأكّدّاً إن كانت آبتسامةً ساخرة. لمْ يرغب في الاستفسار . أحضرت السيّدة زاكس الفَطور على صينيّة.





كانت هي التي تدير الحوار، سألته عن والله، وهو يُجيب عمّا يزعجه، كانّه تلميذ. عرض عليها إعادتها إلى ميونخ، ولكنّها قالت: ا(إنّا تريد ركوب القطار).

- لماذا؟
- لأنّ هذا مزاجي.

لم تذكر أسباباً أُخرى. أوصلها إلى محطّة القطار، أُراد رؤيتها مرّةً
أُخرى.

- نعم، أنت تعرف محلّ سكني.

قالت: (إنّها موجو دةٌ، ما دامت لا تقضي مهامّ العمل) ،.
- إلى الّلقاء.

لا عناق. ذهبت إلى المحطّة، ولمّ تلوّح بيدها، هكذا اختفت.

ذهب في اليوم التالي إلى مقرّ القيادة في المدينة. تجوّل داخل منطهة شفابنج، التي كان أستاذه في سانت لويز يمدحها. درس كوبيتش فصلين

 هذا الانبهار المعتاد لدى الأطفال الألمان بالزيّيّ الموحَّد والحذاءّ الصبيُّ يرتدي قميصاً بمربِعاتِ زرقاء وخضراء الاء، وبنطالًآ قصيراً يصل إلى

 بالأوسمة، فقال: إنّه يمتلك صليباً حديديّاً من الدرجة الأولى والثانية،

ووسامَيْن للشجاعة، ووسامَيْن للبطولة في الحرب عليهما سيوف، ووسام الروّاد. أخرج وسام بطولةٍ فضّيَّاً من جيب بنطاله دليلاً.

- هل هذه فضّة؟
- نعه.

كان هانز ن يعرف أنّ هذه الأوسمة بقشرةِ فضّيّةٍ فحسب، ولكنّ تجارة السوق السوداء في حاجةِ إلى الخداع الرخيص.
لا، لمْ يرغب في شر اء المعروض. سأل هانز الصن الصبيّ عن عمره؛ في
 تعلّمها في المدرسة: (امن أين أنت؟".^^

- نيويورك.^
- هل تحبّ هذه المدينة؟^ - أحب الجوّ العامّ فيها.

سأل هانزن الصبيّ بالّلغة الألمانيّة، وطالبه أنْ يخبره بالّلغة نفسها عن



 البازوكا. شدّد النطق على العبارة الأخيرة، كانّنه يلزم هانز


 في زيّ شباب هتلر، ووجهه نحو الأسفل في العشب.

- ألمْ تكن كونيجزبرج محاصرة؟
- بلى، ولكنْ ظلّ المدخل عبْر ميناء بيلاو مفتوحاً.

نُقل مع جرحى آخرين على مركبِ لاستطلاع الألغام إلى شتيتين، ثّمّ




 ولكنّ الروس طيّبون، ويمنحونه الخبز. كان هدفه الوصول إلى بوتسن.

 على بحر الشمال، وبحر البلطيق، والبيوت خسبيّة الإطار في هيسن وساكسونيا السفلى، ثمّ صورة لتيرول الجنوبيّة. بوتسن، فيها نخيلُ لُ قد
 الألمانتّة تحت النخيل أيضاً. كان هدفه الوصول إلى الجبال وال والنخيل،


 يمكنه عرض هذا الدبّوس عليه في شقّته.


 قصص المستذنبين، ولكنّه مشى خلف الصبيّ. وقفت سيّدةٌ شـابّةٌ حافية

القدمين، وبطفلِ رضيِع على ذراعها، وإلى جانبها طفلان. لمْ يدخل إلى

 منضدةٌ، فوتها حوضٌ من الزنك، وفيه غسيلٌ منقوع. لا كهرباء، ولا ماء. - والطهو؟

- العلى النارل|. أشارت السيّدة إلى الأرض، إلى مربّع من الطوب الأحمر المتكدّس، يخرج الدخان من شبّاك القْبُ المكسور . - وفي الشتاء؟

وخع الصبيّ ذراعه على السيّدة، وقال: "اسنضطّرّ إلى البحث عن مكانٍ جديدِ. أجلب الماء من هذا المكان في الخلف، من من بحيرةَ خُصصّص ماؤها لإطفاء الحر ائق. كنّا نغليها للاستعماله.
 السيّدة الشابّة بالأطفال الثلاثة.

زوجها مفقودٌ منذ سبعة أشهُرِ، في مكانِ ما بالشُرق. العائلة من


الروس احتلّوا الجزيرة مرّة أُخرى.

قالت السيّدة: القد وجدنا أنفسنا هنا، ونظرت إلى الصبيّ الذي لْمَ يعد

أشارت إلى الجُرح في رأس الطفل، الذي كان يقف إلى جانبها حافيآ،
 دواء لهذه الجلبة. ذهب إلى رُكنُ في غرفة القبْو، حيث تكوّمت الأغ الغطية الصوفيّة، وقطع الملابس، وحقيبةٌ جلديّة.

أعطى هانزن دبّو ساً فضّيّآ مستديراً، عليه فارسٌ يحمل سيفاً على كتفه، الشعار المكتوب: (ختم أكاديميّة ريجومونتانة)، هذا ما أراد دفعه مقابل

الدواء.

- وماذاعن بوتسن؟
 في عناقه للسِّدة، وضمّها إليه شيءّ يوحي بأكثر من مجرّد الاستعداد للمساعدة. نظر هانزن إلى المرتبة الكبيرة المتّسخة، التي كانت يوماً ما جزءاً من فراش الزو جيّة.
قالت السيّدة: \#زبدة؟ ستكون الزبدة شيئاً رائعاً للأطفال". بالطبع، رأوا آنّه لمْ يكن معه زبدة، ولكنّهم أملوا في عودته مرّة مَّأُخرى. تردّد هانزن. كان ينوي عدم منح المال. قال لجورج: (االألمان قادرون على وري
 دولارات من محفظة نقوده.
أخذت السيّدة النقود، وانحنت شاكرة، قالت: ("بارك الله لك"). - وماذا يريد الصبيّ الذي لـْمْ يعُد صبيّاً. سجائر؟ - لا، كتاباً، روايةً أمريكيّة. لقد تمكّن من جلْب قاموسِي ألماني/ إنجليزي، سرقه في الأغلب، ويريد القراءة. كان ملرّسه للّغة الإنجليزيّة في مدينة كونيجزبرج البعيدة قد أعاره رواية "(في بلدةٍ أُخرى")، ويريد الآن تراءتها باللّغة الإنجليزيّة، وتعلّم اللغة الإنجليزيّة الِّة.
 سأعتر على الرواية| . لـْْ يلحظ وسط الظلام المزهريّة بالزهور التي تنبت
 جانب المَرتبة الكبيرة.


## اليـوم الـخامس

## $\ddot{O}_{0}$ <br> t.me/t_pdf

 للسلخح"، هل لديك الكتاب في المتجر ؟

- لا نملك من كتب هيمنغواي سوى النسخة الإنجليزيّة لرواية اموت في المساءث،، ولكنْ لدينا روايات لفولكنر، ودوس باسوس، ولستاينبيك "كوب من ذهب") على سبيل المثال، وإنْ لم تكن طبعاتِ أولى.
- لا، شـكر اً. كنت تريد مو اصلة الحديث عن زيار تكم لإيكاريا. - أجلْ . ذكرت سابقاً أنّ السيّدات في مجتمع الإيكاريّين لا يحقّ لهنّ
 برفع أيديهنّ وتت التصويت.
حينما افتح رئيس الجلسة، رينبه العجوز، الاجتماع الأوّل، بدأ بالحديث عن توزيع مهامّ العمل، سأل بلوتز عن حقّه، بوضْفه ضيفاً، في تقديم طلب. كانت الإجابة بــ: النعم".
طالب الصديق بعدها بحقّ السيّدات في التصويت، هكذا فهم كابيه
على الأقلّ.
ساد صمتٌ مندهش. اتّضح لكلّ فردٍ أنّ موازين القوى ستغيّر في

هذه الحالة. ردّ رينيه قاثلاً: מإذّ كابيه لم يحسم هذا الأمر تماماً، من حقّ السيّدات التصويت على الأعضاء الجُددي؛ أمّا الأمور اليوميّة، فلا، ولكيّنه يريد طْح القضيّة للنقاش بعد شهرين في الاجي الاجتماع السنويّلها عارض



 تال الرئيس، رينه مارشان العجوز، الذي الذي درس علم الأسباب القان القانونيّة
 التصويت على هذا العمل. في هذه الحالة، سنضطّرّ إلى الأخذ بتصويت الالطفال على ألعابهم".
ضحك المجتمعون، وبعض السيّدات صنقّن له، وبعضهم تذمّر
مُجدَداً.
قال بلوتز: (ولمَ لا؟ لمَ لا يصوّت الأطفال على ما يرغبون لعبه؟هي.
 فجاةٌ إليه، وظللن ينظرن إليه، ثتمّ إلى رينيه العجوز ـ رؤوسٌ تتحرّك من هنا لهناك.
 وأضاف تساؤلا: :لماذا لا نفكّكر في إشراك السيّدات هنا هنا وفي الحال في في


 رياح الاعتراض على صفوف الحاضرين.

رينيه مارشان، رجُلّ كان قد عارض النظام المستبدّ لإتيان كابيه، هزّ




 في هذا الشأن. أبّل الموضوع.
 مع أوّل مجموعةِ للإيكاريّين من فرنسا إلى نيو أورليوني




 وحصلوا من شركةِ لبيع الأراضي على خمسين اليرن ألف مترِ مربّع من الأرض، على نهر ريد ريفر في تكساس، حيث استو استوطنوا، وسكنوا المخيّماتات.

 الأكواخ الخنبيّة. سقط من الخشب الرطبر الرطب مادّة الصمنغ، وانهارت المنازل مع حرارة الصيف. كانوا يحاربون الثعابين، ويعانون من الناموس




في ملاطفتها؛ إذ يجب معاملة أيّ مخلوقِ باحترام، وهذه رؤيةٌ أجدها -


 الجبال، إنْ وجدت هذه الجبال من الأساس.
حكى رينيه العجوز أنّه في يوم من الأيّام، حضر نحو مئتين، أو ربّما
 الذين قرأوا عنهم في كتب الأطفال، بلْ هنوداً غاضبين، متّسخين، تفوح













 صار مجتمعاً يحوي عدداً كبيراً من الشباب والمتحمّسين، ولكنّ فينّ فرنسا

وجّهت طاقتها كلّها في التجديد بعد ثورة شباط/ فبراير 48 إلى ما هو












 وإمّا المنع للجميع. كانت هذه هي المساواواة؛ يولد الإنسان بلا ساعة

 الأبقار. دارت النقاشات. حضر الغرباء الذين ظنّوا أنّ ممارسة المتعة







في المجتمع الإيكاريّ، ثمّ جاء هؤلاء الدخلاء بمقترحِ يحرّم المرأة، حتّى من باب العدالة، من اختيار حبيبها، وإلزامها بمنح حبّها للجّا للجميع؛


 بالتصويت. خسر أنصار العلاقات المفتوحة التصويت، وغادروا الجماعة معترضين. كان هذا السلوكك هو النمط المعتاد. بعد نقاشاتِ مريرةِ وطويلةِ، غادر الخاسرون، لينقسموا بعد مدّةٍ وجيزةِ مرّة أُخرى على أْلى أنفسهم:
 العديد من الإيكاريّين يعملون في الميح المحاماة


 كابيه يو قف النقاشات التي لا تريد أنْ تنتهي. اتُّهم مـجدّداً بسَعيه إلى إلقا إقامة دكتاتوريّة. الصراخ المتبادل هو الغالب. لاحقاً، لمْ يستطع أحدّ تُ تحديد السبب الحاسم وراء هذه الخصوومات.
هل تسمح لي أنْ أقرأ لك ما كتبه زميلي في مجموعة الباسيفيك، هاينريش لوكس؟ انتظر، ها هو ما كتب: پاناقضت الأقلّيّة الدستور، والمطلوب من الغالبيّة أنْ تنصاع لهذا هِا الوضع


 بكابيه وأنصاره يوم الرابع من آب/ أغسطس في الانتخابات التكميليّة التيّة


والأقلّلّة بهمّ، ورفض أعضاء الإدارة القدامى التخلّي عن مناصبهم. احتلّت




 والفُرش، وإخراجها ببعض العنف خارج المبنى"، انتظر، هذا الموضع مهمّمٌ أيضاً:
(شظهر قاضي السلام، وتدخّل لصالح الحفاظ على مكان نوم المُمدرّسة،

 المتبادلة، وتدخّخلت الجهات المختصّة مجدّداً لمنع إراقة الدماء....". سافر كابيه إلى سانت لويس؛ ليرفع تضيّة على المنشقّين. توفّي، ويقال: :إنّه مات من الحسرة").
 - إنّها مأساة. أريد الإشارة فقط إلى المعاناة التي عاشتها رينيه، ونجاحـي




الحل يكمن فيها.

- ألم تكين تو قّعاتك المتعلّقة بهذاالمجتمع مبالفة. ألمّتضّع الصر اعات في حسبانك؟
- بلى، سمعنا بالطبع في ألمانيا عن الصراعات. دخلنا نحن أيضاً في

بريسلاو في صراعاتِ طويلةٍ وصعبةِ، حين تناولنا قضيّة الطريق الصحيح إلى عالم أفضل، بلْ كتّا مهووسين بتخطّي الحدود حين وين نناقش فكرة

 إلى السلام العالميّ إلاّ من خلال تبادل الكلمات، ولكتنّا لم نعلم شيئاً عن المشاعر المجروحة، والإهانات، والاتّهامات المهينة التي صاحبت هذا كلّه.

ولكنْ كانت هناك أيضاً تجربة مختلفة تماماً، ظهر من خلالها ما



 يلعبون في الماء، ويعزف رجُلٌ فرنسيٌّ عجوزُ الأغاني الشعبيّة على الغيتار.
 وأختها فوق غطاء، وقامت بأعمال التطريز. حين وقفتُ إلى جانبهنّ متردّدآ، دعتني النساء لأجلس معهنّ على الغطاء. كنّ قد ها هاجرن من من منطقة بوميرانيا الخلفيّة منذ ثلاث سنوات. مارس الأب مهنة النجارة داخل الجماعة.

كان للفتاة لينا أختٌ في الثانية عشرة من عمرها، عملت والأمّ والفتاتَيْن
 مخصّصاً لصالح الجماعة. أُعجبتُ بهذه الأغطية منذ اللّحظة الأولى، وأهدتني هي واحداً من صنع يديها، وتمكنّت من الحفاظ عليه طوال رحلات الذهاب والإياب. ربّما لفتت نظرك؛ هناك على الفِراش. تغيّر

لونها، وصارت رقيقةً بعض الشيء، ولكنّها تحفةٌ ننيّةٌ، تبعث الدفء في
الذاكرة.
كان الاتّفاق أن تتزوّج لينا أحد شباب الجماعة، كان وقتها في رحلة عملِ، واسمه فريدريش، ومن منطقة بوميرانيا أيضاً. خخطّط أن يكون الأِ الزفاف في أيلول/ سبتمبر . سعى الوالدان، ولا سيّما الأب المتديّن، إلى منح مشاعرنا المتبادلة والمتدفّفة طابع الأخوّة. كانت مراقبة الأعضاء الواء
 لمنع وقوع الصراعات من الأساس. التقينا إذاً في السرّ، كانت لنا شجرة الـا في الغابة القريبة، وكنت أعلّت عليها ورقةَ فيها ميعاد الّلقاء. إنْ الختفت الورقة، أعرف أنها ستأتي. التقينا في المحميّات، التقينا في الغابة، والتقينا

 في هذا التقارب، ولكنْ كان هذا كافياً للتفكير فيما بجب نعله لنبقى معاً. أجلّ، سألتها إنْ كانت تحبّ الرحيل معي. الأمور الأخرى كلّها سنجد لها لها مَخْرجاً.
أَعْذِرني على سرْد هذه القصص الناصّة، عُدَّها ثقةَ بك.
-مقطّ غير مفهوم -
كنت قاصراً، أتممتُ في الحال العشرين من عمري، ولكنْ كان لي أب متفهّم، واعتقدت آنه سيواصل دعمي ماليّآ، حين أعود بهذه الفتا الفتاة إلى
 والأمان بعد مغادرتهم وطنهم في بوميرانيا. أرادت أن تبقى بالقرب من الأب، والأم، والأخوات. يجب عليًّ البقاء؟ أمْ أردت البقاء حقًّ؟

ظنتت أنّ الآخرين، الذي كان عددهم خمسة، لـْ يكتشفوا لقاءاتنا، التي كانت دوماً مرتبطةً بنشاطِ ما يجمعنا. كنّا نرجع دان ائماً إلى المستوطنة على نحوِ منفصل. في أحد الأيّام قابلني المحامي، كنت لا أستلطفه على

 لمْ تفت تصّة الحبّ السرّيّة، التي أؤكّد على براءتها، على الصديّ الحّ
 ذلك قطّ، ولا عن أحلامنا التي تعلّقت بالنساء أيضاً. انعكس ذلك في



 من عمرك، لا تفسد حياتك ورسالتك. لا أحد يرتبط في العشرين مدى لا لا لا

الحياة، إلّا إذا كنت فلّاحاًا).

- ربّما أريد أنْ أكون فلّاحِاً.
 يا لها من كلمةِ كبيرةِ! أَجلْ، كنت مُرسلاَ من قِبَله، وأدركتُ في الوقت
 في الفِراش، وأفكّر في هذه الكلمة الكبيرة، وفكّرُ ت في توقَعاته التي لْمْ


 لانَني أقوم بعمل الخير .

كان الظلام شديداً. هذه الكلمة: هذا هراء! كنت لا أسمع أنفاسه تقريباً. كان نومه غامضاً نسبيّاً، وهادئأ، كآنّه ميت.
أودّ في الواقع وصف الموقف بنبرةٍ دراميّة: انتهى بالفعل هذا الحُبُّ الأوّل سريعاً، وعانيت أيضـاً من جرّاء ذلك.

## - كيف كان ردّفعل الجماعة على مايمكن تسميته بحبكما؟



 الواقع. في أحد الأيّام، رأيت لينا من بعيد، كانت خارجةً في الحّ الحال من



 الأوراق التي كنت أعلّقها في أماكننا السرّيّة في مكانها، مسحت الألألما المطار والندى الحِبر، وذاب الورق، مثلما ذاب حبّنا.
سامحني على قصص العجائز . لـمْ أحكِ هذا كلّه إلّا في أحاديثَ ذاتيّة،
 أكستهيلم على الأقلَّ إلى آنتي كنت أحدّث نفسي بصوتِ عادي عالِ، ولكنّ أدبه
 لا أظنّ ذلك؛ أيّ مُحبٌ للكتب كان سيتقبّل دمدمة أمين مكتبةٍ عجوز. تناول الاجتماع العموميَ حقّ المرأة في التصويت. ليس مطلوباً أنْ أقصّ عليك المناقشة بأكملها، التي تعقّدت في سياق الموافقة على اللّائحة التنفيذّية، أو رفضها. ابتعدت المناقشة سريعاً عن حقّ التصويت، واتّخذت

مساراً آخر، حين اتّهمنا المحامي، أنا والصديق، آنّنا جئنا بأمرِ من شُركة بيع الأراضي بنيّة تدمير الجماعة الإيكاريّة؛ ليُعاد شـراء الأراضي اني مرّة أُ أُخرى.

 بها، ويكتبها أيضاً. كان الآخرون يحضرون دونا دوراتِ في القراءة والكتابة.

 أم ليبرالبّا، أو ثوريّاً. إنّه يظهر داخل آيل الأنحّا

 والمجموعات، والاتّحادات. قد نطلق عليه المحبَ للسُّلطة. وقف المحامي في هذه اللّحظة إلى جانبي في الاجتماع، أشار إلىَّ، وقال: (اهذا

 المنازل، ومسامير للحظيرتَيْن الجديدتَيْن. كانت الفتاة تواعده، وحاول تَنْهُهاعن طريقها").
رفع فريد رأسه على مهلِ، ومسح بظهر يده الدموع من عينه. كانت قدرة البشر في هذه الجماعة على إظهار مشاعرهم شيئاً جميلاً، وكذلك ونك الرجال. أحبّ أنْ تذكر آنْهم كانوا أصحابِ طبِّ لِّنِّ، وليسوا مثلنا؛ إذْ

 نسعى إلى حلّ المشكلات بالنقاش، بلْ بالحديد والدّم.
-مفطع غير مفهوم-

قال الدحامي مشيراً إلى فريد: "(ها هو يجلس هنا بمعاناته، وهنا يجلس الشرّير، وهناك يجلس من نظنّه صاحب الأمر الصادر"، .

 تهذيب الأخلاق" لكابيه، موضعاً بحثت عنه لأقر أه عليك أيضاً: هأجلّ، الجماعة، جماعتنا، ستكون جنّةٌ للنساء، في حين أنّ هناك قلّة في الون الوقت الحاضر لن تكون الجماعة بالنسبة لهنّ الجحيم. نعم، أقصد الجحيمّ فيم، ولكنْ في مجتمعِ يتركهنّ من دون تربية، ويتخلَّى عنهنّ....". ينظر إليَّ

 حياة! الالذين يمارسون معهنّ الإغواء والخديعة. ... . أشار مرّةً أُخرى إليّي:
 الفوضى، والانحراف، والاستغناء، والفسق، فلا داعي للإشفاق عليها من

عاود الإشارة إليّ، وصاح: أمّا في مجتمعنا الإيكاريّ، فلا مكان للفوضى، ولا للصراعات بين البيوت، ولا للخيانة". بدأ بالصراخ: „لا ولا
 الفتيات للإغواء، والخيانة، والهجْر. لا مكان للانحراف والهتك... للصراعات والغيرة... للأنانية والخديعة. نقاء، وبراءة، وعذريّة، وصدق في كلَ مكانٍ... إنّها الجنّة". .
تأوّه الصديق: (ايا إلهي! توتف عن هذا الحديث!". تحرّك إصبع



الأنظار كلّها إليَّ، ثمّ إلى لينا، ومرّةَ أُخرى إليَّ. سمعنا في لحظة الصمت هذه الترجمة المخصّصة لرينيه، صوت هامس يزيد وينفص، ثمّ قاطّ قاطعه هذا التعبير الذي سقط مثل الرعد: "الجنّة"). حاول الصديق منْع هذا الاتّهام الساذج بقوله: "إنّ المساواة تشمل أيضاً مساواة الرجُل والمرأة، وتشمل الحُرّيّة -محور فِكر كابيه- حرّيّة المشاعر أيضاًا .
نهضت لينا في هذه اللّحظة، وذهبت إلى فريد، الذي كان الـي
 اللحظظ، فبدأ هو الآخر في البكاء. أُجلْ، سالت دموعٌ كثيرةُ، وليس من
 أيضاً. طعنتي المشهد المؤثّر للاثنين الباكيين في قلبي. يمكنتي وصف الموقف بهله الدرامية. تحولت الابتسامة المحتقرة على المئى الوجه الوقح للمحامي إلى ضحكة انتصار . صاح: "هذا أمرٌ جيّدّ"،
 صاحَب هذا الشعورَ عجزّ عن الحديث. في وقتِ لاحقِ، حينما واصلت،
 تواعد صنعها العقل. يمنعنا المنطت عن الاختيار بين رغباتنا. المنطق آلة

 قادرون على الاختيار.
كان أحد الرجال المتقدّمين في العُمر، الجالسين إلى منضدة مجلس
 الآخران في حَيرةٍ إلى رينيه، الذي كانت المناقئة تتر جـم له في همْسِي، ولـْ

يكن بالتالي قادراً على متابعة الحوار أوّ لاَ بأوّل. قد يثير التعاطف بجلوسه
 الصفراء من فمه، ووضعه على المنضدة، كانّنه سيتدخّ فل في المناقشة الدائرة عوضاً عنه.
فجأة، توجّهت سيّدةٌ عجوزّ إلى منضدة مجلس الإدارة كالمجنونة،
 السيّدات أيديهنّ، وعُدّت السيّدات الغالبية لصالح بقائنا باطل")، وقال رينيه المرهق: (إنّ العمليّة بأنْرها غير قانونيّة)". صرخ المحامي: "اباطل! هذا كلّه باطل" إلـ"

 للنساء بالتصويت. صرنا شهوداً على ثورةٍ صغيرة.
 شالإخوة. الأوساخ. المنافقون. ارحلوا، فلْترحلوا من هنا!ا"، هذا كلّه

أخذنا الحنطور في اليوم نفسه، وتوجّهنا إلى أقرب منطقةٍ مجاورة. تضينا اللّليل في دار ضيافةٍ في حالةٍ مُزريةِ، ويعجّ بالحشراتِ الِّ عُذراً! يجب أنْ أنرب شيئاً.

- خذ و تتك. لقد أحضر ت لك من متّجر الجيسن عصير بر تقال مر كّزاً.

حديث اليو م؟
- شكرآ، نعم. ربّما هذه الإضافة فقط: سافرنا، أنا والصديق، في اليوم التالي داخل عربة تطارِ خاصّةٍ إلى شيكاغو. جلس الصديق في صمتِ

غاضب؛، وأنا، إنْ وصفت نفسي، في صمتِ حزينٍ ومُحبط. لم يكن حزناً بسبب فقدان الحُبَ فحسبب، بلْ حزناً دفيناً على حال هذه الجما الجماعة الصغيرة، وعلى هذه المحاولة الجميلة لتحقيق حالٍٍ مختلفةِ من المعايشة أكثر عدالةً وانسجاماً. كان ثمّة إحساسٌ بالْ بالخجل أَيضاً من أتني دمّرتُ


 بحجم محاولة الصديق القاسية لفرض مساواة المرأة في التصويت بشـيلِ مفاجيٌ وعنيف. انفصلنا؛ ظلّ الصديت في شيكاغو، حيث أراد دراسة نماذج الاستيطان النيوعيّة المختلفة في المكتبات؛ أمّا أنا، فأخذت القطار إلى ارِّى هومستيد لزيارة مستوطنات أمانا.

رجُلٌ بقبّعةِ يـزيّنها الريش

كان هانزن يقرأ كتاب پآثار"، وينتظر مكالمتها. بعد مرور ثالاثة آيّام؛








 المـجقّد.

- السيّدّة ليست موجودةً، يمكنك ترك القهوة هنا. سلّم السيّدة القهوة، كانّه أمرٌ صادر. - متى ستعود السيّدة شُتِتن؟ - كيف لي أن أعرف؟ لا أحد يعرف هذا الأمر. ثمّ قالت هذه السيّدة من ميونخ: "باي باي".

نزل السُّلّه، وفكّر في المجهود الذي يبذلْنه لتحدّث الإنجليزيّة، وتساءل عن مصدر معرفتهنّ بانّه كان يحمل معه تهوة. يبدو آنّهنّ شَمَمْن الرائحةَ،

 اختارت الاسم لنفسها، إلآ آته بدا غير مناسبِ مع اسم العائلة شتيتين.

ذهب هانزن بالـسيّارة إلى شـارع لودفيج، وركن الـيّارة الكابريوليه


 حملوا الحُطام بعيداً، ونظّفو الطوب القوب القديم والسليم من الطاءاء، ثمّ حملت يدُ بعد الأُخرى الطوب لمن وقفوا أعلى السقّالة، وكانوا يبنون الحائط الـطا

 يضحك مثل الشباب الذين كانوا ينظرون من أعلى إلى الأسفل على الشـابّ
 تردّد، وفكّر في الانصياع للرغبة التلقائيّة في الاصطفاف وتيان وقذف
 الموقف، حين يعاون الألمان، وهو ضابطُ بالزيّ بالزيّ الرسميّ. قد يسخرون


 ضحكوا، ولوّحوا بأيديهمه، ولمْ يطلب أحدهم منه سيجارة.

انعطف إلى داخل شارع شيلينج. بقيت منازل كثيرةٌ هنا على حالها. بعض الشظايا أحدئت أضرارآ بسيطة. احترق أحد أسطع المنازل. عبَر

 داخليًّ بعصـا حديد رفيعة. فوق النافذة حاملّ من حديد مصبوبِ أيضاًّ،

 الكتب المعروضة في النافذة، الكتب المصوّرة: الفنان دورار، النهضة في إيطاليا الشماليّة، بالاديو، فينيسيا، برويجل، ألتدورفر، وفي النافذة اليمنى

 وتوماس مان، وهاينريش مان، ودوبلين، وآندريه جيد، وبودلير، وكذلك ترجمات للأدب الأمريكيّ، فضلاُ عن ثلاثة كتبِ بالّلغة الإنجليزيّة:

 كانت نيّة هانزن عدم زيارة فاغنر في متجر الكتب، على الأقلّ في هذا التوقيت، دفعه الفضول إلى الدخول إلى المتجر، وصاحبته نغمة الجرس الثلاثيّة. ملأت الحيطان رفوفٌ خشبيةٌ داكنة اللّون، امتدّت حتّ حتّى
 فولاذيّة، وخزانتان، أو ثلالث بزجاِج أماميّ، كان هانزن يعرف أنها تانـا تعرض الإصدارات الأولى القيّمة، بالتوقيعات الشخحصيّة. في وسط الميّ المتجر منضدةٌ خشبيّةٌ طويلةٌ على غير العادة، وضعت عليها الكتب بأسلوبِ فنِّيّ راقِ، بعضها مفتوحٌ على صفحاتِ مثّبّتة بأحجارِ صغيرةَ سوداء ورخاميّة

بيضاء، وفيها التوقيعات والإهداءات. جلس رجُلٌ في الخلفية إلى مكتبِ،

 كان متأكّداً من أنه صاحب متجر الكتب القديمة أكستهيلم، كما وصفه له فاغنر .
اكتشُف هانزن على اليمين، في الخلفيّة، وبعيداً عن ضوء النهار، هذه الفتحة العالية في الأرضية.
 نسخة „الأرض اليباب" المعروضة في نافذة العرض. أحضر صاعن متجر الكتب القديمة النسخة من نافذة العرض. كانت في حالِّة جيّدة. تصفّح هانزن الكتاب، رأى توقيع إليوت، وفوقه بخطّ اليد العبارة

اللّاتينيّ: Hinc primum fortuna fidem mutata novavit.
قال صاحب المتجر: "إنّها لفير جل. هذا الاستشهاد بخطُّ يدويٌّ أمرٌ


 بالأحرى وقاحة. بصرف النظر عن ثلاث علاماتِ بالقلم الرصاص، فاصن فإنٍ
 لمْ يناقش ثمنه، اشترى كتاب "الأرض اليباب" بخمسة دولا


 نُشر في عام 1933 في أمستردام.

كان أحد الطّابِ قد ألقى محاضرةَعن هذه السيرة الحياتِّة في محاضرةٍ عُقدت بسانت لويس. اشترى هانزن هذا الكتاب أيضاً، ودفع بمارك الرايخ معدوم القيمة. يبدو أنّ هذا قد أحبط صاحب الما لمتجر الذي كان يأمل في
 أشار هانزن إلى غطاء القبو المفتوح: (هل هذا مـخزن الفحم؟؟"). - لا، إنّه مخزن الكتب.

اقترب هانزن من ثقب المنزل المربّع. كان شعاع ضوء خافبِ ينير هذا العالم الحخفيّ. لمْ يرَ فاغنر .
غادر المتجر، ورنين الجرس الثلاثيّ يصاحبه.

ذهب هانزن إلى ميدان أوديونز بلاتس. كتب أحد الأشخاص باللّون
 اللّوحة البرونزيّة التي كانت تحتفل بالانقلابيّن القتلى الستّة عشر بوصضفهم شهداء، وسقطت في فتحة الصرف الصحّيّ. كان الهواء معبأ برائحة السور المبتلّ. مرّت من أمامه سيدتان بفستانيهما الصيفيّين، تمسّكت كلُّلٌ منهما بذراع الأُخرى، موجّهتين له ابتسامة. أومأ إليهما برأسه. كان جورج قد قال له: "إنّ نظّارات الشمس هذه تثير الفتيات للغاية،
 السيّدات مئيرات للغاية، ولديهنّ الرغبة في التعارف. يرضخ المهز المزوم

 مربّيات في رياض الأطفال، هديل اليمام . أظهرتا إعجابهما بلغته الألمانيّة، إنّه يتحدّث الّلغة الألمانيّة مثل الألمان، أم إنّه يهودي؟ تريد السيّا الّدتان

التعرّف إلى شخصي منهم: متى حضر إلى أوروبّا؟ هل شاركُ في المعارك؟ ابتسمت الأُخرى، وأخر جـت أُحمر الشفاه، وعلبة البودرة من حقيبتها، ثـّمّ لوّنت شفتيها. قال هانزن، وهو يضع نظاّرته الشمسيّة: „لا، ليس اليوم،

لديّ موعدال.
أظهرت الاثيتان نوعاً من التمكّن والممارسة؛ كآنهما عاهرتان. كان
جورج يقول: إنّ المدهش عدم ظهور الأمراض التناسليّة، إلّا قليلا"، حتّى

تحدّث رجُلٌ يرتدي قَّعةَ بريشِ كثيفي إلى هانزن بالّلغة الإنجليزيّة.

 تُصب القبّة التي يبلغ ارتفاعها واحداً وسبعين مترآ. استمرّ الريش فوق الِّ



 كلّ مكانِ في الرايخ، وكانت هناك كاك دوائر انتخابيّة حصل فيها الوسط علي
 وافق بعدها على قانون التوكيل الذي أدّى في نهاية المطاف إلى الى وصول الـي
 إلى معسكر الاعتقال في منطقة أوستهوفن. كان آل فيتالزباخ أيضاً من الي معارضي النازيّة. اضطرّ وليّ العهد، روبرشت، إلى الهجرة إلى إيطاليا، نقبضت عليه وحدات الإس إس في عام 1944. تمكّن من الاختباء، لكنّ الـنّ زوجه وأو لاده اعتُقلوا في معسكر داخلاو الاو في عام 1944. إنّ الْهل بروسيا الا هُم السبب في الحرب.

أراد هانزن إيقاف حصّة تاريخ المملكة هذه، وسأله عن الريش الموجود أعلى قبتّته، فاستطرد حامل القبّعة في الحديث: إنّه رمزّ لر برحلة




 هذا الريش الكثيف بقوّة. يجب أن يصططاد نحو عشرين جَدْياً؛ كي يحصل على هذا الحجم من الريشُ
قال هانزن: (أي: مثل فروة الرأس التي يرتديها هنود سبوا".
 المهمّ أنّ الغزلان كانت تأتي من المنحدرات الشّات الشماليّة للجبال، حيث


 الثاني، فقد بالغ بعض الشيء في شغفه بالبناء وبقصوره، لكنّ وليّ العهد اهتمّ بالزراعه، بزراعة الجنجل، وبالمراعي بياعي والأبقار، وخاصّةً الغاباتِ كان قريباً من الشعب ومحبوبآ، يرتدي البنطال الجلديّ التصير التصير، وكساء

 على نعُش ولي" العهد داخل مقبرة الأمر اء! ولكنْ يعوق الحُ الحُطام الوصول
 هانزن التبغ؛ لأنه نسيه في المنزل. أخرج من جيب المعطف الجانبيَ

غليوناً. أهداه هانزن السجائر الأربع، أو الخمس المتبقيّة في علبته؛ لآنه
أتقن عرض طلبه على نحوِ دراميّ. وَعده أيضاً بمشاركته جولةً سياحيّة، الخّة إنْ سمح وقته بذلك.

اليـوم ا'اسادس

-مقطّ غير مفهوم-- أنا بشخير . لقد ذهبت يوم الجمعة إلى متجر الكتب القديمة. حكى لي أكستهيلم عن ضابطِ أمريكي" يتحدّث الألمانيّة بطلاقةِ، واشترى پالأرضى اليباب" لإليوت. ألف مبارك. وكتاب تولر ع عرفت في الحال آنه أنت؛ هذا

يسعدني.

- كان أُستاذي يعرف تولر شُخصيلّ؛ لقد التقى به في نيويو رڭ، تبل

 كتاب "امر حلة النبّباب في ألمانيا" إلى متجر كم ؟
 عميتِ وغامض. كان أكستهيلم يعرف تولر أيضاً، ويقدّر كتبه، ويشتريها وقت بقائي داخل القبو. لقد أحرقوا كتبه ومنعوها. صدر هذا المنفى، عند دار كوريدو، في أمستردام، عام 1933، ثمّ جاءت هـو هذه النسخة
 إهداءٌ داخل الكتاب، لكنّ البائع نزعه من الكتاب، من دون الحديث في

الأمر، كان هناك اتثفاقُ بيني وبين أكستهيلم ألّا نسأل عن بائعي هذه الكتـ الممنوعة. شيءٌ غريبٌ! للكتب أقدارها ها (Habent sua fata libelli) . ما ما أجمل أن يكون هذا الكتاب بين يديك الآن! -مقطع غير مفهو م-
 فندقِ بسيط، كانت الصراصير الضخمة تجري في ممرّاته. حينما دخلت غرفتي هناك، ظنتتها فئرانآ، ولكنّ الفئران كانت خلف الحيطان الحيطان: صرير،
وخربشة، وخشخخشة.

- ألم يكتب بلو تَ ر دسالةً إلى أغضاء مجموعة الباسبفيك؟ ؟
- كتب الصديق التقرير، وهو في الفندق. كان خطباباً طويلاَ عن

 شدّة الخوف؛ لأنّ الشرطة حقّقت معه بسبب إنارة البلبلة السياسيّة. كان

 الأوسط، ولكنْ بسبب قلّة عدد الراكبين، كانت الر حلة أكثر راحـرا راحة.
كان خطاباً يسمّي المشكلات تحديداً، الحقد الذي يركّز على الـي
 بالمساواة بين الأقوياء وبين الضعفاء، وبين الكسالى وبين النشطاء، ويبن الينا


 بالمساواة، فنجد المطالبة بها، على سبيل التنفيس في سياق مشكلاتِ

تافهِة، وتتجلّى في نقاشاتِ صعبةِ تعوق الإجراءات المغيرة. كان تشخيص الصديق: هذا التصوّر الجميل عن المساواهة الذي يعدّ أجمل تصوّرٍ أبدعته


 عليه التفكير، وإنْ بذل الجهد المطلوب الـوب الطبيعة ليست عادلة. هذا الظلم يتطلّب تكيّفاً أفضل مع الوضع القن لـن الئم . يكمن الغباء في اعتقاد الجميع

 في الانخراط في الرياضيّات. هذا يتحذّث اللّغات بطلاقةِ وبسرعةِّ وذاك يتلعثم حتّى بعد مرور شهورِ من تعلّم اللّغة الأجنبيّة، وهذا يملك اللّك
 بالتز اماته. نجد الاختلافات في المظهر الخارجيّ أيضاً: فمن بين مجموعةِ من المهاجرين على ظهر سفينة، تعرف الضعفاء، والكسالى، وغير القادرين على العمل . لا يمكن تحقيق المساواة إلّا من خلال تطوّرِ عامٌ إلى الأعلى يجب فصل نواة فِكر كابيه، ووضعها في مركز اهتمامنا: خلْقَ جنسِي بشريٌ وِيّ قوي"، وصحيّي"، وجميل، كما يجب أن يرى نفسه قويّا وجميلاً. يجبِ أن
 أتذكّر حتّى اليوم علامات التعجّب الثلاث التي وضعها في نهاية هذه العبارة بخطّه صعب القراءة. كان من سمات هذا الرجُل، صاحباحب الإرادة
 اكتشف أنّ خطّه غير مقروء. رنض الخطّ الألمانيّ القديم؛ لآنه كان يُقرأ في المنطقة الناطقة بالّلغة الألمانيّة فحسب. حين تعرّفت إليه، كان يكتب

خطاباته وملحوظاته بقلم رصاص غرافيت من سيبيريا الشرقيّ، ومن
 في وعاء صغير، ويرميها بعد الانتهاء من العمل من نافذة مكتبه في بريسلاو في الحديقة الأماميتّة.
أردت التطرّق إلى التالي: كلّما زاد المطلب داخل مستوطنة بالمسِّ المساواة
والتآلف، ظهرت على السطح المشاعر المكبوتة والقادئلـادمة من تطوّر

 بسبب الكسل، والمراوغة. باختصار: الأنانية العنيفة التي تسعى إلى
 وقف على سطح السفينة، كان جوّاً عاصفاً، والرياح تحمل رذاذ المط المطر



 هناك حتى المساء، يذهب ويأتي أحيانآ، ويعود إلى السطح مرّة أُخرى، وينظر إلى البحر الهائج.

- يجب تغييره تغيير آ جذريَاَ.
- من؟
- يجب مساعدة البنر جميعاً، وليس الاقتصار على فردٍ بعينه. يجب أن نكون أطبّاء، وألَا نساعد الفرد نحسْب. - الطبيب يساعد الفرد. - هذا أيضاً، ولكنْ يجب مساعدة البنرية بأكملها.

كان قادراً على قول شيءٌ من هذا القبيل. يعرض أفكاره بجديّيِّة طاعنة،

 وهذا الانحطاط، وهذه الغيرة، والاستمرار في التفاهة. كانوا يبذلون ما
 والامتناع عن الاعتراف بمساواة المرأة. هذا الإصرار على تفوّ
 هو الأساس؟ وإن تحدّنّاعن العضلات، لتقارن الـارن هؤلاء الأقزام مع هِ هؤلاء
 وتوازنِ داخليُّ، حين يسيرون فوق الألواح الخـّبيّة؛ لينجنَّبوا التأرجح مع

كان يتحدّث ني مواجهة العواصف والأمطار، وبما آنه كان موجّهاً
 أسمع إلاّ أنصاف عبارات، ثمّ: (اماذا يمثّل القرد بالنسبة إلى الإنسان؟

أضحوكة". كان يستثهد بهذه العبارة من كتاب (مكذا تكلّم زرادشُت).




 المجتمع القديم داخلهم.
تحدّنت إليه في أثناء هذه الرحلة كيراً، ولكنْ يجب الإشارة إلى اتني

كنت في العشرين من عمري، وتابعاً له، وفيما يتعلّق أيضـاً بحَسمه وقّوّته
 يخطر على بالي. ماحَبت عَرض حُججي حالة شُكُ مستمرّة، شُكِ في الذات. هل يمكنني قول هذا؟ هل هناك بديل، بِيل، بلُ ربّما بدائل أُخرى؟ أليس عكس ما أدّعي ممكناً؟ كان هو محصّنـاَ بدراسته لتاريخ الجماعات بـا بمكتبة شيكاغو؛ حيث كان يقر ألتقارير، في حين كنت أنا منشغلاً بصنفرة الألواح الو
 بالرحلات الاستكشافيّة عبْر أمريكا بأكملها. كنت في واشنطن، وسان فرانسيسكو، كما عَبرت بالقطار الساحل الغربيّ. كنت في سانت لويس، وشيكاغو، وعلى البحيرات الكبرى في فيلادلفيا، وبوسطن. يا له من بلدِ





 قال بأسلوبِ يعتريه بعض الغموض: "اعلى الربّ الاهتمام بشؤونه أوّلان".


ورأيناه؟ يمكنك الحديث عن جماعة أمانا بوصفها...

- فلْتحكِ لي عن بلوتزَ و جماعة الإيكاريّنَ أوّلاً، و لاحقأعن جماعة

أْمانب لأنّ... (مقطم غير مفهوم).

- صحيح، الصديق السابت.

وصلنا إلى بريسلاو. قام الصديق، بوضْفه الرئيس المبعوث -لقب

رنّان- بكتابة تقرير لمجموعة الباسيفيك، وبما أنّ الذكريات تحكمها المشاعر، فقد كانت انطباعاته كينيبة، واتّسم تقريره بالسوداواوية. رأى تناقضاً أساسياً، يكمن في أنّ إنجاز جماعة الإيكاريّين لا يتوافي
 الأراضي باستمرار لسدّ هذا العجز . عملهم غير مُجزِ، يأخذون الألمور

 الوقت ذاته على حماية المصالح الخاصّة. لا لا لم نجد الإنسان الجديد هناك، ولنْ ينمو في ضوء المعطيات هناكاك الـيا

 مثل: جماعة الإيكاريّين ليست سوى مجموعيِّيِّيّة الأفق، تجلس دانِيّل

تعريشةّ في الحديقة.
ضاعت محاولاتي لشرح الوضع المعقّد للجماعة وسط النقاش الذئِي






 ا(إنّه قد درس في تلك الأثناء كتاب (رأس المال) للرفيت مارئ ماركس دراسةً دقيقةًا). يجب تغير مجتمعنا المحيط بوانعه الذي يحكمه صراع الطبقات،

سيكون ذلك من خلال العمّال، ومن خلال الحزب المنظّم، ومن خلال الثورة. التناقضات الطبقيةّ بين البرجوازيةّ وبين الرأسماليّة من ناحيّا ونية،





 استغلال المجتمع؛ لأنها حالةُ من الاستفادة المتبادلة. لقد أهاباب الرئبس


 وجّهه إليها هذا المحامي.
 سيمون، في الثورة الاجتماعيّة فحسب، بلّ في التقاء نظام اقتصاديًّ



 لاحق. كانت زيجةً سعيدةً، إلى أنْ وقع موت سيمون القاسي، كان عان عالِماً،

 انتظر يجب أنْ أراجع الرقمر...

- لأهميّة لذلك، فلْتر اجح ذلك لاحقاً. ماذا تال سيمون؟
- استشهد سيمون بماركس وإنجلز: "افلترتعش الطبقات الحاكمة

 الميكانيكا التقليديّة، ونحن الآن في عصر الكهرباء والأشعّة. الثورة التقنيّة

 يستطيع الفرد خلاللها تثقيف نفسه، والانشغال باهتماماته، على سبيل



 من الأهمّيّة بمكان؛ لا غنى عن الأمرين. أصرّ على حتميّة الاستمرار في المحاولة على المدى البعيد لخلْقِ ظروب ورائيةِ مناسبةِ ليطوّر البشر
 شتاينميتز المعوّق الجالس أمامه، فصاغ كلماته بحذرِ أكبر - الأمراض


 بالجمال، والصحّة، والشكل اليوناني القديم، بمقياسِي يوناني" ". قال شتاينميتز بجفاه: ״البشر ليسوا أرانب".
لمْ نواصل هذا الحوار في جلساتِ تالية؛ لاتني حين خرجت مع الصديت إلى شوارع بريسلاو ليلاَ، تتبّعنا رجُلان بمعطفين طويلِّن. كان

مستمرّا في حديثه المتحمّس عن التربية والتقويم. توقّفناعن السّيرُ، فتوقف



 الاشتر اكيّين تحت المراقبة، بوضْفنا قوى انقلابيّة.
-مقطع غير مفهوم -
بعد اغتيال القيصر فيلهيلم في عام 1878، أصْدر بسْمارك قانوناً يمنع عمل النقابات، والاجتماعات، والمنشورات الاشتراكيّة، والاشتراكيّة

الاجتماعيّة.
ودّعنا بعضنا، لمْ نكن نعرف أنّنا لنْ نلتقي مرّةَ أُخرى إلّا في زيورخِ ذهبتُ إلى المنزل، وجدتُ أمّي، التي كانت دائماً متماسكةً، وشاحبَّةٍ ومضطّربة. شَعرها الذئى الذي كانت وصيفتها ترفعه لها وا دائماً بعنايةِ- انسدل
 بضرورة حضوري في اليوم التالي إلى قسم الشرطة في الساعة العاشرة


جلس الأب في حُجرة المكتب، وفي يده سيجار، وعلى منضدة التدخين الصغيرة المستديرة ذات القرص الخشبيّ الذي يعرض لوحة الشطرنج الكتاب الذي طلبه، ضخمٌ ووزنه ثقيل، ولا تزال فيه رائحة الصمغ من تجليده. قال الأب: \#انظر إليه بإمعانها. لـْْ يذكر أمْر المأمور. تصفّحته، ولكنْ من دون تركيز. تأملت الرسومات الملوّنة باليَد. كان

كتاباً بعرض أنواع البطاطس المختلفة، وأشكال الزهور، والأغصان، والجذور.
قال: (ما أجمل هذا اللّون البنفسجيّ للذّرنة بعد تطعها! هذه الحّلقات

 من الخضار المجفّف والفاكهة المجفّفة. كان يُدير مصنعاً صصغير أَومربحاًّ، ويورّد خلاصة الخضار المجفّف إلى جيش بروسيار الحـيا على الرّغم من




 المخلص للملك قد منعه، إلى القصر، حيث كانت جثامين الثوريّين القتلى
 الناس الغاضبة: (ااخلع قبّعتك!").
حدث ما لمْ يُتوقّع؛ بأمرِ من شعبه خلع ملك بـلك بروسيا القبّعة، واضطّرّ !إلى الانحناء أمام الثوريّين القتلى؛ ما كان له بـه بالغ الأثر في حياة أبي بأكملها.
-
صحيح. وضع أبي السيجار في المنفضة بحِرصي، وسحب كأساً،
 ونخب الحُرّيّة، والعدالة، والأخوّة!!).

أخذ سيجاره، وتأمّل عود الرماد الطويل، ثّمّ سألني بعد مرور لحظِّ
ثقيلة: (هل ستبقى أم سترحل؟؟).

قلت: "سوف تأتي الشرطة، وتحقّق معكم". قال بعد تأوّو وتشويحِ بيده: (اماذا عسانا نفعل حين يتركُ الصغار

العشّ!!.
لقد كنت محظوظآً في حياتي بأبٍ مثله. بهذه المناسبة، شكرآ على القهوة؛ لقد كانت رائعةً وممتعة.
--مقطع غير مفهو م

 للإغراءات، واقتراف خيانةِ بسيطةِ من أُجل عَرض سيجارة.
-مقطع غير مفهومأبداً. ركبتُ في صباح اليوم التالي القطار المبكّر، وكان معي حقيبة،
 كانت مسكوكة برأس الملك العجوز المعروف باسم أمير المدافعه، الـيّبـد أولسن. حين هرب الأمير عام 1848، اختبأ خلفـ هذا الانـو الاسم في أحد
 الدّم. قال الأب: (اسيرافقك الآن، ابصق عليهنهي كان قد أخرج العملات قبل حضوري من الخزانة. - سوف تسير في طريقك الخاص -- أجلز، وصلت بلا مشكلات إلى زيورخ. حين عاد الصديق اللى منزله في هذه الّليلة، رأى إلى جانب الما المنزل

 يتبعه بالطبع الرجُلان بالمعطفُين الطويلَيْن. كنًا تد ودّعناه قَبلها بساعة.

كان سيمون يقطن في حُجرةٍ كبيرةِ في الدّور الأوّل من منزلِ متهالكِ آيلِ
 خيَّالًا كان قد أساء بسبب قصّة حُبٌ استعمال كلمة الشرف العسكريّة، فاضطرّ إلى ترك الخدمة العسكريّة، كما حصل الصديق لهـ الهـه الرحلة على


 من بابِ خلفي". ذهب إلى محطّة القطار، واستقلّ القطار الّليليّ المتّجه إلى الى لايبتيج، غيرّ مثلما فعلتُ أنا القطار في لايبتسيج، ثمّ وصّ وصل قبلي بيوم إلى الى


 لعبة الظلّ للنقاش الدائر . -متطع غير مفهوم-
تحوّل هو في زيورخ من الاقتصاد القوميّ إلى الطبّ، في حين قمتُ أنا بالعكس؛ بالتحوّل من دراسة الطبّ إلى الاقتصهاد القوميّ. إذن، بعد تجر تجربة زيارة الإيكاريّين تقاطعت خطواتنا المهنيّة.
 المعرفة المتعلّقة بالقوى التي تدفع المجتمع إلى التماسك، ألوا أو التفكّك. ما قوى التماسك التي تدعم كيان المجتمع؟ كيف نغيّر الحال إلى الأفضـل؟ كيف يمكن اكتساب رؤيةٍ تحجّم أنانية الفرد وتصحّحها؟ نشر هذه الرؤى؟ سمعت محاضراتِ عن السياقات الاقتصاديّة، وعن التاريخ، وعن الثورات في فرنسا من 1789 وحتى 1830، وعن الدستور

الأمريكي أيضاً.

على الرّغم من حضور الصديق في كلّيّة أُخرى، فإنّني كنت تريباً منه بالقذْر الذي يسمح بالاستمرار في متابعة اهتماماته وأبحاثـهـ
بدأت أنا في هذه المرحلة بحتي عن المجتمعات الشيوعيّة في أمريكا







 وتمكّنت من دفع تكلفة رحلات القطار بين زيور خِ وبين أيسن من أموال

 وقتِ لاحق؛ اتُّهِمَ الرفيت هاينريش لوكس في بريسلاو بالتحريض على


 لي بالمشاركة، بمعنى: الإنصات إليهم. جلست، وسمعتهم يناقشتون إنـون
 القانونيّة. كان للصديق مواقف اشتراكيّة حادّة. وقتها، كان هذا التباين واضحاً، يجب إضافة شيء أساسيٌ إلى التوزيع العادل للملكيّة، قانون داروين الانتقائيّ، الذي عدّه على تناقضِ تامٌ مع تكريس المساواة في

السياق الاشتراكي. تحدّث عن تقليل القوّة لدى من وقع عليه التأثير السيّئ


 إنساٍٍ يتوقّف، وتكون النتيجة باختصسار حالة من التدهور التدريجيّي
 عن تجربتنا في جماعة إيكاريا، وكانت المرّة الأولى التي أعارضه فيه


 خحّ تفكيري إلآل في أثناء رحلة العودة عبْر المحيط الأطلسيّ، كنت قبلهِ أتلعثم، وأخطّرب، وأنهي حديثي بعبارة فارغة؛؛ كي أسمعه بعد ذلك يتحدّث وهْده.

كان الصديت قد أنهى محاضرته الناقدة التي دعمها باستشهايدلماركس




 صفاتٌ رجعيةٌ، مثل: الحُبّ، والغيرة، لا نملك التحكّم التم فيها بالإرادة والاقتناع إلاّ بصعوبية شديدة. في الحالات القصوى، تتحگّم هي فينال،



قال واحد: آآه. أنْ نجرّبه مثلما نجرّب البزّة عند الخياط. أين نحن

ثتّ هبّت عاصفةٌ من المصطلحات الاشتراكيّة: طبقة العمّال، المصالح الطبقيّة المحايدة، يجب قيادة المعركة على مستوى الجماعة،
 الصغرى، كان هذا المصطلح يطلق في العشرينيّات على المثقّفين، كان مصطلحاً يحارب النقد في الصفوف الداخليّة. بسبب آراء سياسيّة مخالفة، اتّهم تيدي تيلمان -سائق عربة حنطورِ، وعامل ميناء- أوغوست تالماير
 في مايكرونيزيا- بالانتماء إلى طبقة البرجوازيّة الصغرى المثقِّة.
 البرجوازيّ على الإطلاق. يجب أن أنصف الصديق، لقد دعمني. لمْ



ت تحتاج إليه. شكرآ، شكراً.

## ثيـنـلـرهوف

جلس هانزن في التعريشة، وقرأ لألفريد بلوتز : الوضع الحاليّ للجنس

 السيّدة زاكس، وأخبرته آنه مطلوبٌ للحديث على الهـي في ميونخ تريد سؤاله عن تطوّرات العمل، ولكنّها كانت موله بهوتها، فسألها كيف عثرت على رقم هاتفه.

- لم تصادروا دليل الهاتف بعْد. شكراً على القهوة، لقد تقاسمتها مع النساء في الشّقة. إنّهنّ يشُكرنك أيضًاً. - عفوآ، لا داعي للشكر .

تالت: إنّ الطقس جميلّ، وإنّ مرتفعاً جويّا يغطّي الشرق، والطقس
 القصر . إنّها رحلٌّ يحبّها الأمريكان. كيف لها أن تعرف؟
كانت مرشدةً سياحيّةَ لعقيدِ كان مثقّفاً للغاية، وتريد أن تكون مرشدةً سياحيّة له أيضاً، ولكنْ من دون مقابلِ بالطبع. سألته إنْ كان منشغلاً.

- (لالا. قالها سريعاً وبصوت عالٍ: اأشكرك). سألها عن الوقت المناسب لِئخذها في الصباح.
 ذِكرها عبارة (مثقّفاً للغاية)" وسط الحديث.

تأخّر قليلذ؛ لأنّ دوريّةً للشُرطة العسكريّة أوقفته، راجعوا بطاقته، وخشي أنْ يسألوه عن المستندات الخاصّة بالسيّارة، ولكنّهم لْمْ يهتمّوا
 الطبيعة) .
وقفت في الشارع أمام باب المنزل. ظهرت عبرْ النافذة في اللَّور الثاني
 والحذاء بالكعب العالي، مع الجوارب البيضاء الملفوفة إلى أعلى، وعلّقت على كتفها حقيبةً من الجلد.
ضحك حين فكّر في آنّها قد تسأله عن خلع الجوارب، ألو أو ارتدائها.
 يذكره لها.

أخذا في البداية الطريق السريع، ثمّ تحوّلا إلى الطريق الزراعيّي. كان


وجدا لافتة ضخحمة الحجم على القصر: مُغلقَ. من دون مراعاةٍ لاعتراض الحارس، تسلّلا إلى داخل ساحة القصر، بزّة هانزن الموحّدة حالت دون أيّ احتجاج. كان مفتاح القصر مع الموظّف المراقبّ اقبا ولكنّه لـْ يكن موجوداً. أرشدته إلى الكشك البعيد قليلاَ، المبنيّ على

الطراز الموريسكيّ. بابه مكسور، غالباً بفعل زائرِ أمريكيٌ غاضب، وهذه


 "هذا مثل ألف ليلة وليلة، رائع!". قالت: (أجلْ، ولكنّ الأمر الرائع أنّ الملك قد بناه وسط مشهد

 عالمٌ خياليٌّ موجودٌ بقوّةٍ في الواقع" .
 بإشارة يدِ صارمةِ، أخرجَ الحارس الذي تبعهما من المكان. الشـامبانيا هنا، وهنا مكاننابا..

قالت ضاحكة: پإنّ هذا المكان خشّنٌ قليلاَ، ولذلك تفضّل فندقاً
تقليديّاً،
كان يلمسها باستمرارِ في أثناء زيارة التفقّد، أمسكت هي مرّةً وحيدةً بذراعه اليسرى، وجذبته إليها. نظرت إليه في أثناء ذلك نظرةً منفتحةً
 ذهبا بعد ذلك إلى فندقِ صغير، (أنوار جبال الأنْب).
قال: „لنشرب شيئآل، وافقت، وهُما الاثنان يعلمان أنّ الرغبة في الشُّرب ليست هي السبب الحقيقيّ.
كان حظر مبيت الضبّاط في الفنادق الألمانيّة سارياً، وكذلك مُنـن أصحاب الفنادق من استضافة الضبّاط الأمريكان. لْمْ يعباً هانزن النـا بهذه المحظورات كلّها، أزاحت الرغبةُ التفكيرَ في الممنوعات جانباً. ربّما جُرّد

من رتبته، ولكنّه لمْ يهتمّ في هذه اللّحظة. كما حالت الدولارات دون أيّ
 يجعل أيّ متحدّبِ أصليٌ للّغة الإنجليزيّة يشعر بمستواميانيا الضعيف.
 أمريكيّين، أو عاشقين لا يطيقان انتظاراً.
طلب هانزن ماءً وكأسين من النبيذ الأبيض. تذوّاتِهته مولي بعنايةية،









 مثل الصرخة التي خرجت من من فَّمَ مولي، وهي مستلقيةٌ تحته، رفعت ذراعيها فوق رأسها، كانّها تسقط أيضاً.


 سالت لذلك عن رغبة السادة في شُرب شيء - لا، شكراً.

رجعا إلى ميونخ، كانا يسبقان بين الحين والآخر عربات نقل الجيش. كان السائقون يلوّحون لهما، وينظرون من أعلى اللى مولي. ظلّ أحدهم يضغط على آلة التنبيه مصدراً نغمةَ بمو سيقيّة. أراد هانزن العودة إلى المنزل المطلّ على البحيرة، وتناول العشاء معها، وأنْ تبقى هذه اللّليك، أن يقوم معها بر حلِّة طويلةِ من دون مرا اقبة صاحبة الفندق.

أرادت هي العودة إلى المنزل؛ لديها مهامٌ يُجب أن تقوم بها، المتجر. أحرّ على أنْ تحكي له الآن عن نوع المتجر، وإلاّلا سينزلها من السيّارة

على الطريق السريع.

- إذاً، سأوقف أية سيّارة من سيّارات النقل.

ولكنّها حكت بعد ذلك عن ورشة حياكة الملابس التي افتتحتها، وماكينات حياكةِ ممتازة، وليست مسروتة، وثماني سيّدات يعملن في
 صفقة مع المالك (استعملت الكلمة الإنجليزيّة ديِل، مع التشّديد المطوّل على نطق الياء)، بإمكانها جلْب تماش الحن الحرير المستعمل في صناعة المظلّات، وحياكة الملابس من هذا القماش الذي يمكن تلوينه. القماش جيّدّ، وخفيفّ، وقويّ التحمّل.

- ألمْ بكن هذا مُلكاً للجيش النازيّ، وأصبح الآن، بعد مصادرته، تحت تصرّف الإدارة الأمريكيّة؟

قالت: (فلْيكن، صودِر الكثير: منازل، وسيّاراتٌ، ومراكب). نظرت إليه بنظّارة الشمس العاكسة، وعينهيا الزرقاوين المضطّربتين. قالت: اإنّه شكلٌ من أشكال إعادة التوزيع. لمْ تعد الأمور ثابتةٌ مثل سابق عهدها الهـا، أو

كما ستكون قريباً. إنّها مرحلةٌ انتقاليّةٌ نظامٌ قديمٌ ينهار وينتهي، وشيٌٌ


 لأحضرها إلى ميونخ" .

- أنتِِ تبالغين في تقدير نفوذي. أنا لست في الإدارة العسكريّة. - فلْتحاول.

ساد الصمت منذ تلك اللّحظة. دخلا المدينة من ناحية الشرق، بدأت
 بينما فكّر هو في كيفيّة الحُصول على تصريح. تصريح غير قانوني لنقل البضاعة؟ ليس من الصحيح القيام بهذا

خرجت أمام منزلها من السيّارة، فتح حيّز الأمتعة، وأخرج كيلو من
 المظلّات".

 المتزل، سيقانها والجوارب البيضاء الملفوفة إلى أعلى. قرّى المّا مع غضبه المتزايد من عجرفتها أنْ يطلب إليها في المرّة القادمة خلعها في الفرا الفراش

$$
\text { -الأحد، } 1 \text { تموز/ يوليو - }
$$

نبات ابنة الراعي على النو افذ، وورود الفلّاحين في الحديقة. ما الشيء

المبهج في هذه الورود، وهذه الألوان الزاهية؟ ربّما هذا الشعور بالإنارة، وأنّ الأرض تتجمّل للسماء.

طُلب هانزن لتقديم تقرير في المقرّ الرئيس بميونخ، في ثُكنة ماك

 وقالت: (إنٍ العقيد يجلس اللى مكتبِ لهتلر").
جلس العقيد ميدلتون بالفعل خلف مكتب خـِ الخالص، كأنه تائه. سأله هانزن عن مكا مكتب هتلر الحقيقيّ؛ إذْ كان ليو

 الخيال، والسبب فيلم؛ إنّه المشهد الذي يجلس فيه بنزينو نابولوني إلى مكتب أدينويد هينكل في فيلم (الدكتاتور العظيم". أنت تعرف أنّ هتلر


 الفروق بين النظام الفاشيّ وبين النازيّ مثيرةٌ للاهتمام: كان الأوّل أقلّ
 العصور الوسطى، وكان الاثنان منفتحين على الهندسة، خاصّة السيّارات


 الموت والفناء. شعب النيبلونجن الذي يشرب في القاعة المشُتعلة دَمه،

ولكنْهم يتُبُّون بعضهم بوفاء، حتّى آخر رجُلي. سماء إيطاليا أكثر إشراقا،

 في فلورانس، حيث درس في الأرشيفات أسعار الفراء والئنير والحرير في عصر


 سأل ميدلتون هانزن عن سَير التحقيق مع معاون ألئ أستاذ عِلم تحسين
 تنظيم المدينة يتّسم بالفوضى: لاجئون، ومصابون ماني من مني تصف القنابل، ونازحون. يريد تعيين هانزن في مكتب تسجيل المواطنين، ومنـين المنكاتلات
 في الخشبـب والفخْم. كيف يمكنتا إدارة هذه المدينة بثلانين، أو أربعين

 وفي حجم تأثير هم أيضاً.

تجوّل هانزن بعدها في المدينة، وجلس على دكّة في الحديقة



 هذه الطاعة التي تخلّى عنها هذا العجوز الغاضب منذ زمنِ طويل. شخصص

ما على قمّة هذا الهيكل التنظيميّ الغامض قد كلّفه بهذا التحقيت، في حقيقة الأمر هديّة، فِلمَ لا ينهي التحقيتِ في هدوءٔ وبلا عَجَلة؟ خرج مع حلول المساء مرّةً أُخرى بالسيّارة إلى البحيرة. تجمّعت في في
 لاحقاً قطرات الماء الثقيلة فوق لوح السيّارة الزجاجيّ. تُصدر المسّاحة صريراً. سـار هانزن في اتّجاه الرعد البعيد.

جلس جورج على مقعدِ ممدّداً ساقيه. دَعا هانز ن بإشارةٍ بطيئةِ وممتدّةٍ إلى الجلوس إلى جانبه. التقط زجاجة الويسكي، الفارغة تقريبآ، عن الأرض قائلاً: (اانظر، نحن في حاجةّ إلى تموينِ جديده . ^
قال بلسانِ ثقيل : القد طردتها"، جاءت وخلعت ملابِّ استلقت، وفتحت ساقيها، وهو لمْ يكن قد خلع قميصه بعد: آأجلّ، لقد طر دتهال.

- لماذا، ماذا قالت؟ - في حقيقة الأمر لْْ تقل شيئاً. أجلْ، بالفعل لمْ تقل شيئاً. بيساطة، لقد طردت السبّدة الألمانتّة؛ لآنها ترغب في سـجائرنا. ^ جلس هانزن إلى جانبه. كان الباب المؤدّي إلى الحديقة، وساحة المرعى المنحدر، والبحيرة مفتوحاً. البرق والرعد قريبان على الِّلى نحوِ مفاجئ ضغط على الصدر من شدّة التفريغ. تسلّلت الأمطار إلى داخلى الغرفة. حينما أراد هانزن إغلات الباب قال جال جورج: (اتر كه، المطر يغسل كلّ شيء".
حكى آته حضر في الصباح تحقيقاً مع البروفسور شيلينج، قامة طبيّة. كان شيلينج يجري تجارب على المسجونين في داخاو، سلسلة من

التجارب على النساء والرجال، يُحقنون بالملاريا والكوليرا. كان موتاً


 يُمنع عنها الغذاء حتّى الموت. كان كلّ شيء محسوباً: عدد السُّعرات، والحُقن، وقياس درجة الحرارة، والجداول. الأشخاص محلّ التجارب الـوب من البولنديّين، والروس، واليهود، لهم أرقام. تحوّلوا إلى بطاقاتِ ومخطّطاتِ بيانيّة حتى الموت.
حكى جورج عن الصور التي رآها؛ لأنّ هذه التجارب كلّها كانت مصوّرة. قال ضابط التحقيق، طبيب برتبة نقيب، لجورج: (اإنّ هذا كلّه الّه

 يحقّق مع الأستاذ الألمانيّ، ويضغط عليه في الأسئلة قْبل أن يُعدم")، وهو أمرّ يأسَف له النقيب. لقد تخطّى الحدود قليلاً. صصحيح، ولكنّه خَدِم العلم؛ كان السجن خمس سنوات كافياً.
هذا أمرٌ يفوق الاحتمال. لقد قال ملاكُ التاريخ: (الْمْ يكن كلّ شيء،


 اللّومينال. لقد قاموا بتحلية المادّة بعصير التوت للأطفال. حينما وصلا ولنا

 بالغثيان، ولا تقلْ لي إنّ هناك استثناءات".
(انظر إلى شهادات الوفاة، هذا الشابّ الصغير جريمته أنّ والده كان بائعاً متجوّ لاَ من الغجر . لقد كان هذا الطفل في الرابعة عشُرة من عُمره. لمْ أنسَ اسْمه قطّ: إرنست لوسا"، . إلبك شيئاً سيساعدك على النوم.^

شهادة و فإة، وتاريخ المر ض، شهادة ممرّض:




 ولطيفأ، و كنت أحبّه لذلك. تكرّر سؤالل د.فالتهاوزر عن إمكانية إعطاء لو سا الّلو مينال، و كذلك وريك؛ و إذْ لا مكان له هنا.
 بالخدمة اللّلِلِّة. بلّغني سكر يِر التمريض هو لسمان أنْ أُعطي لو سا في في
 و كيفية التعامل "لالْدذّى" الصبيّ. كان هذا هو سبب تكليفي بالحذدمة
 سو ف تأخذ حُعنة تَفو يُدلـا حصل لوسا بعدها على رفر اتى طفل. حقتنه الممر"ضة باولين كنايسلر حقنةّ في أثناء نومه، في حضوري أناو وريك، فيك في




في هذه اللّيلة اللّو مينال الذي كان من المفتر ض أْنْ يأخذه؛ لآني أُعلم أثّ

حاولت تبل ذلك، بتكليفِ من الدكتور فالتهاوزر، وِيعِم فريك، إعطاء لو سا اللّو مينال. أخفقتْ هذه المحاولة. جاءت من هنا نكرة إعطاثه

الحُقنة.
صر"ح كلًّ من الدكتور فالتهاوزر و فريك بضرو ورة التخلّمى من لو سا.


 كانت كنايسلر وفريك هنالُ بالفعل. أكرّر أنْ كنايسلر تد أعطهت لو سا في في


## اليـوم السابع


والبنّيّ زجاجَ السيبارة.

قلّما، من حينٍ إلى آخر، تحمل الرياح الجنوبيّة رمال الصحر اء إلى ميونخ. سينقلب الجوّ. انظر هنا إلى مقياس الضغط الجوّيّ. - مقطع غير مفهو م

- لا، شكرآ، الأنضل في هذه الحالات هو الأسبرين. لا يزال شراؤه مُتاحاً. شكراً.
- تر أت يو م الجمعة عن مبي" انْمه إرنست لوسا، ابن بائع متجوّل. لقد تُتل في مستنُفى في كاو فبويرن. لم يكن لديه آيّة موّ شُّرابِّ للبلاهة.
 النفسي" بكاو فبوير ن. استمر"وا في عملهم حتى الصيف. كانت كانت مستنفعات للقتل . كبف ترى مو قف بلوتز من هذه الحالات؟
- أرجو أنْ يكون ما سمعته من البروفسور لينس صحيحاً، أنّ بلوتز



وصفهم كارل بيندينج وألفريد هوخة بآنّهم غير صالحين للحياة. أطلقوا
عليهم الكائنات المُمُقِقِة
واجهتُ هذه الرؤية لأوّل مرّةٍ في سويسرا؛ تجمّعنا واحداً تلو الآخر هناك، جاء الإخوة هاوبتمان، وكذلك سيمون ولوكس، وديا ودارت النقاشات


 الرجُل صاحب الكاريزما، الطبيب، والمختصّ النفسيّ، وعالِّم النمل، الطلابُ أصحاب الرؤية الثوريّة.

كان فوريل، الذي يطالب بالامتناع الصارم عن الكحوليّات، وكذلك
 أحضر حلقات النقاش جميعها، ولكنْ كنت غير مرّةٍ ضيفاً، فتابعت اهتمام المشاركين بعِلم الوراثة. كيف يمكن التحكُم في الأجيال القادمة داخل
 المجتمعات المدنيّة، هل يمكن تعزيز الجيّد من النّْل، ومنع الرديء؟ أعرف تحديداً متى سمعت مصطلح القتل الرحيم، ليس بالمعنى المعجميّ. كلمتي: (eu) و(thánatos)؛ أي: الموت المدت الجميل، أو الناعم، عرفتهما بفضل تعلُّمي اللّغة اليونانيّة في المدرسة الثانوية. أقصد هنا الإمكانيّة الفعليّة، وأؤكّد على الفعليّة؛ لأنّ الاستعداد للقتل الِّلِّ مطلوبٌ في هذا السياق. أخذني الصديق معه إلى المستشفى، مبنى يذكّرك طرازه
 قمّتها أشجارُ الزان والشُّجيرات الصغيرة، الصيُريُ ويُلق عليها (اغابة الحصن الصغيرةل. هذا المصطلح المعبّر والسهل أطلقته العامّة على مستشفى

الأمراض العقليّة. قابلت الدكتور أوغوست فوريل أوّل مرّة هناك. كان
 الآن متحفّظاً. قلّمني إلى فوريل. كان البروفسور في منتصف الثلاثيثنيّنّات،

 يكن متعجرفاً كعادة أساتذة الرايخ الألمانيّ. مدّ فوريل يَده إليَّ بابتسامة مجاملة، وقال: "رّبّما احتسيت اليوم، مثّل معظم الطلاب، وقت الظهيرة الـيرة، كأسَ النبيذ. أرجو بعد جولتك هنا أن تبتعد في المستقبل عن هذا الفعل


 الحالات البائسة. انظروا إلى ما يصنعه الكحول بالبشر . انظروا بدقّة". قال ما قاله بصوتِ رخيمَّ يُظهر رقّة لغته الفرنسيّة الأمّ. ارتدى الدكتور برينر معطفاً مصنوعاً من قماشي أنْودَ لامع. غريبةٌ هذه
 مطّاطيِّ عند مفاصل اليَك، وكان المعطف الأنْود غريباً، تماماً مثل التحيّة اللّطيفة التي خرجت من وسط اللّحية السوداء الكثيفة.
 الضيف الشابّ الحالات البسيطة أوّ لاَ، ترجع أسبابها إلى الإفراط في في تناول
 في تعاسة هؤلاء الأشخاص الذين سيطر عليهم الإدمانن". قادنا إلى قاعةِ، كانت حيطانها مدهونةً بلونِ زيتيِّ، وأصفرَ، وأبيضَ،


الجثّة، وعريض المنكبَيْن، على مقعدِ موضوِِ نوق منصّة، كان يرى من
 من الأصوات الغريبة: صرخات عاليةَ، وتأوّهات متكرّرةً، وأنيناً منتظماً،

 قال بلوتز: "لال، نحن هنا أمام إخفاقِ للإرادة الحُحّة. لسنا مُنجا مُجبرين على



 الاستمتاع بقتل الذات، بل عدَّه عدم تحمُّلِ للمسؤورليّة تُجاه النفُس، وتُّجاه الآخرين، بل المجتمع بأكمله أيضاً. جلس في القاعة التالية رجالٌ متقدّمون في العُمر فوق المقانِّاعدل،







 استعمال المرحاض. هؤلاء يمثّلون الفئة اللططفية المتقدّمة في العمر التي

قال الدكتور برينر : (فنْنذهب الآن إلى الدائرة الأخيرة، والأكثر عُمقآه.





 عيون. قال صاحب الذقن الأسْود: (امرض صغر الئر الرأس". كان الرجُن مربوطاً في الفراش، يتأرجح يميناً وشمالًا، ويضرب ربن رأسه بانتظام، بعد تأرجحه مرّتين جانب الفراش المبطّنّن
يجب أن نجلّد هذا الجزء المبطّن كلّ أسبوعين؛ لأنّ النسيج يتهتّك
 الصراخ من دون توقّف. وجدنا في هذا حلّاّ مبدئِّاً. من يرقد هنا نـا نتدّم إليه الطعام، والغسل، والمساعدة لقضاء الحاجة. أيّ نوعِ من التفاهم مع هذه الكائنات مستحيل.

> - الشفاء؟

- مستحيل.

قال الصديق ني مذه اللّحظة: (امع أخذ مصلحة المريض ني الاعتبار،


 الحياة البشريّة بوصْفها حياةً في حدّ ذاتها، ولا تسأل إنْ كانت هانت هذه الحياة ترى نفسها كذلك أم لانا.

عارضَ صاحبُ الذقن الأنْود: ايُخْلق هؤلاء، بوضفهم حالاتِ



 تكون هناك سعادةٌ حقيقيّةٌ في ظلّ معاناة الآخرين . إنْهم يعبّرون بن بتعاستهم
 منهم، هذه الرغبة المهذّدة في الصحّة والسعادة. المحمّلون، والضعفاءاء، وأصحاب الألم". فكّرت كثيراً في هذه الزيارة، وأدركت لاحقاً الاختلاف الجوهريّ بيّ بين


 هذا التواضع. ليس فكر الانتقاء، وما يترتِّب عليه من منطق أنـّ أنّ الأقوى هو صاحب الحقّ. ليس بالضرورة أنْ يأتي هذا التواضع على ألى أساس

 الرباط الذي يربطنا. الصديق الموهوب، والصديق البا الباحث عن العَظَّمة،



 والعِرْق الشُماليّ. نتجت عن كلمة عِرْق كلمة شُعب، وعن كلمة شعب

ما لا يتتمي إلى الشعب، لا شَعب، ثمّ كلمة الضارّ بالشعب، ثمّ مكافحة






 الحيوات التي وُصِفت بأنّها لا تستحقّ الحياة الانِّ الأطبّاء المتمرّسون في في هذا الشأن رحلوا لاحقاً إلى الشرق، إلى مصانع الموت.
 الآخر، وواصلوا عملهم. أُيب البرو فسور لينس في عام 1944 في
 الأحمر إلى حدود برو سيا الشُ قيّة. هر ب لينس إلى الشممالل، إلى مو نستر .
 هير ت، أدخلو أنفسهم في مستشفيابت كلطبت النفسيّ، ور فدوا وسط المر ضى، قبلها بأنسبوعين كانو اعلى وشك إر سال هؤ لاء المر خى إلى غُر ف الغاز.

الذين أرادوا إنشاء الإنسان الكامل يهربون الآن. الطبيب، الذي كان أمس يرتدي البزّة السوداء لعقيدِ في هجموعة العاصفة (الإس إسى)، بإكليل



يُقتل فيها البشر .

أجلْ، فكّرتُ كثيراً في الحديث الذي دار في المستشفى في زيورغ،

 الحياة. لقد قتلوا باسم الحياة الطبيعيّة، قوّة الصحّة والنشاط، ولكنْ أيّ نشاط هذا؟ ما هدفه؟ نشاط يسعى إلى القتل ! يميل هؤ لاء الجُناة الآن، إلى



 يختبئون بجُبن". - هل شار ك بلوتز ؟
 يضع علا مات. يُقال إنّه اعترض على مطاردة العلماء اليهود. ربّما اعترض، ربّما ساعد، مثلما ساعدني على الخروج من المعتقل من خلال اتْ اتصالاته. لا أعرف. كان قادراً على الإمساك بسمّاعة الهاتف، والاتصصال بوزارة الخارجيّة؛ لأنّ له تلميذاً يجلس هناك، أو تلميذ تلميذه.
-مقْطع غير مفهوماسمحْ لي بإنهاء حديث اليوم.
t.me/t_pdf

## هامبورغ، شارع إيبندورفر فيج 97

حصل هانزن على موافقةٍ للسفر إلى هامبورغ. عندما توجّه بطلبه إلى
 رسميّاً نربط به الرحلة، أنْ تتفقّد آليّات الزملاء الإنجليز الِّيز في تأسبس شبكةِ


 خلال اهتماماته الأدبيّة والعاطفيةّ أيضاًا، .

استقلّ هانزن تطار مصلحة الجيش الأمريكي" إلى بريمرهافن. كان
 تقارن برحلات القطارات الألمانيّة، التي كانت تعجّ بالبشُر الواقفين في منصّة الركوب، وبعض الجالسين فوق أسطح العربات. جلس في مطعم القطار، وتناول مشروب (ابلو مون) . النادلون الألمان
 عمل، ولكنّ بعض الضبّاط كانوا متّجهين إلى الوطن، وكذلك بعض السيّدات العاملات في الفريق الطبّيّ العسكريّ، أو في الإدارة العسكريّة.

تصدر الموسيقا عن مشغّل الأسطوانات، بعضهم يرقص، وبعد المرور بهانوفر وغروب الشمس كان الجميع، ومعهم هانز ن، يغنّي "لا تحتجزز ني"). كانت تشبه رحلة عطلةِ، ويبدو آنّها كانت كذلك بالنسبة إلى الأغلبيّة. قضى هانزن الليلة في دار ضيافةٍ للضبّاط الأمريكان، وحصلِ فيا فيا اليوم التالي بأمرِ من القيادة على سيّارة جيب بسائق . كان فريد رجُلاك قلِّليل الحديث من مقاطعة فينيكس، ولذلك تمكّن هانزن من تأمُّل الطبيعة والقرى، بحثياً عن ذكريات من دون إزعاج
كان المُشاة على الطرقات الزراعيّة يشبهون هؤلاء الذين رآهم قبل ثلاثة أشهر، حينما سافر من ميونخ إلى فرانكفورت. صفٌ لٌ لا ينتهي من

 الآخر كان يجرّ الدرّاجات المحمّا
 شتّى مدّة أطول، في الأغلب بسبب الحُبّ. لا يزال هؤ لاء الذين نُقلوا قَسْرَا
 الوطن، في الغرب والشرق، أو الجنوب. عَبَروا جسْر نهر الإلبة، وغمرت السعادة هانزن لحظة رؤية الميناء،

 لحظات المفاجآت السعيدة، ثمّ صاح بالفعل، ونظر ونظر السائق القادم من
فينيكس إليه نظرة قلق.

اضطرّ هانزن إلى السؤال عن شارع نونين شتيج، حيث يقع الفندت
 الطفولة؛ تحوّلت إلى أطلال.

ذهب في المساء نفسه إلى أيمزبوتل، وطلب إلى السائق إنزاله عند


 محتلّةِ من الإنجليز؛ لذلك كان المارّة يمعنون النظر إليه بفضول. وصل

 ربّما كان يخلّره، ليفتح بعد ذلك السمك بسِّ بسكّينِ مسنونةِ بنعومةِ، ويُخرج
 لـْ يكن فوق ساحة البيع سمك شُبّوط، ولا سمك موسى، ولا فلاوندر، ولا سمك الهلبوت، ولا السمك المخلّل الملفوف، إنّما بعض أسماك الرنجة المملّحة فقط. نظر جرون إلى هانزن بفضولِ عبْر نافذة العَرض، ولكنْ من دون أن يتعرّف إلى ميشائيل القاطن في شارِ ألـُ أوستر، تّثّ وجّه جرون نظره إلى حوض الماء الخاوي.
واصل هانزن السَّير، ومرَّ من أمام متجر ليمان للأجهزة الكان الكهربائيّة،
 كان هناك نزاعٌ بين عائلتْيْ: هانز ن، وليمان. مُنع ميمائيل من زيارة عائلة
 رأى متجر المصنوعات الجلديّة "إسرائيل")، وفيه حقيبتان من الكرتون.

 الآريّ النتي"". على الناحية المقابلة متجر فراء لمالكه أندرسون، أدولف أندرسون، الذي حضر في عام 1930 إلى منزلهم، مرتدياً الزيّ الموحَّد

لمـجموعة العاصفة، والحذاء العسكريّ الّلامع، ثمّ تشاجر مع والده بـ
 الذي كان ينتخب منذ العشرينيّات الحزب النازيّ. في نافذة العرض
 اللّوح الزجاجي" الخاصّ بنافذة الحَرض لافتةٌ مكتوبةٌ بخطّ اليَدِ: اتعديل

 لْم يره، بلّ رأى الضابط الأمريكيّ. تذكّر هانزن سلوك أندر الندرسون حينما

 المنزل الذي وُلد وترعرع فيه، منذ تاريخ ميلاده حتّى رحيله، وهير وهو في الثانية
 كان يتشوّق إلى ركوب السفينة، والوصول إلى أمريكا. وقف ونظر إلى
 ثلاث أشجارِ من الزيتون، أو أربع، احتلّت الأرض البور سريعاً الْأ كانت


 فيها شجرة كُمّثرى كبيرةُ، كان جذعها المحترق مرئياً.

سـمع هانزن عن تدمير المنزل من العمّة التي كتبت إلى والديه، ولكنّه تعجّب من تحوّل هذا المنزل ذي الأدوار الأربعة إلى هذا الكون الكوم الصغير من الحُطام، ولكنّه عاد ليقول لنفسه ربّما أُزيلت معظم أكوام الحُطْ الحُمام دُهِشَ من عدم شعوره بالإحباط، أو الحُزن. تأمّل المشهد بانتباهٍ

واهتمام؛ ليتذكّر ما هو معروف. كان نضولاً أثبه بالفضول الذي شعر به، وهو طفّلّ لحظة رحيله من هنا.
في أثناء العودة اعترض طريقه السيّد أندرسون الذي صاح: الّند عرفتك، ليس في الحال، ولكتّك كنت مألوفاً بالنسبة إليّ، ولكن الينّ حينما




 نكن نعرف، صدّتني. تحمّاتي إلى والديك".


 التزحلق على الجليد لفريد القادم من فينيكس، احتفظ بعد ذلك بياتي

ذكرياته لنفسه.
طلب هانزن توصيله إلى إيبندورفر فيج 97، حيث كاني يان يقطن صبيٌّ،
 وراقب الأطفال في الشـارع. كانت الفتيات يلعبْن لعبة القدم العرجاءئ،



 منه. ألحّ صبئً بتصفيته، فذكر اسمه، ولكنْ نَطَعَه بغير وضوحِ، فأعاد صبيٌٍ

آخر اسْمه: كارلسن. تقدّم كارلسن، وتحسّس عَجَلات سيّارة الجيب
 قال لهم أنْ يتركوه. سأل كارلشن : (هل تستطيع السيّارة أن تقفز ؟"). ضحك هانزن: "الا|. أهدى السائق كارلشن شريطاً ملفوفاً في ورقية



تمّ خرج من السيّارة، فتَعته مجموعةٌ من الأطفال، ذهب إلى المنزله، وبحث على لوحة الأجراس عن اسْم لوديمان، فلمْ يـجد هذا الاسْمَ.

في صباح اليوم التالي، في إدارة الجيش البريطاني" في منطقة جينزة ماركت، حيث كان الضبّاط يدخلون ويخرجون بِعَصا التدريب تحت
 ميدلتون. هيو غرين رجُلٌ برأسي مستديرِ أقرع تقريبآ، ونظّارةٍ ثقيلة. كان



 من جديد. للمولود الجديد انْمٌ أيضاً: إذاعة ألمانيا الشُماليّة الغربيّة. تحدّث أيضاً عن شروعهم في إقالة النازيّين من الإدارات المدرسيّة،





كان هانزن ينوي زيارة العمّة غريتة، ولكنّه لـمْ يجدها؛ إذْ أبلغته جارةٌ أنّها سافرت إلى الريف، بالقرب من منطقة أولديس لوهة. عاد هانزن في صباح اليوم التالي بسيّارة الجيب إلى بريمرهافن. كانت هناك أمطارٌ غزيرة، ودفعت الرياح الجانبية الأمطار إلى أسفل غطاء السيّارة. جلس صامتاً إلى جانب السائق. وصل ولـ -على الرّغم من معطفه


هامبورغ، 13 تموز/ يوليو
إيني ميني مو، فلتخرج من اللّعبة(•)
نسمة صيف. ذهبنا إلى أولديس لوهة. جلس الأب تحت شجر
 القهوة، وعلى المنضدة كعكة القراصيا التي أعدّتها صاحبة القية الفندقن. الكريمة على المنضدة أيضاً، ثمّ صرحة ألم واضتحةٌ للأخت التي كانت تتناول الحلويّات، ثمّ تعرّضت لِلَّدغةٍ في شفتها إيني ميني مو، فلْتُخرج من الْلعبة.

سلّم هانزن في هامبورغ تقريراً مكتوباً عن إذاعة هامبورغ، ومخطّط


 عارٌ^ يجب أْنْ تقرأ هذا الكتاب"، ثـمّ سأله عن سَير التحقيقات مع عالِّم
(*) أغنية ألمانية للأطفال. (م).

تحسين النُّل هذا الذي عاش في أمريكا أيضاً. فرقة مكافحة التجسّس التابعة للجيش الأمريكي تضغط لمعرفة معلومات عن فرضيّة تكوينه مجموعات شيوعيّة هناك، واحتماليّة وجود جواسيس في الولايات

المتّحدة تعمل في السرّر

- لقد مرّ على هذا الأمر خمسون عاماً.

الزملاء في فيلق مكافحة التجسّس التابع للجيشّ الأمريكيّ يميلون



 الصديق العجوز لعالِم تحسين النسْل هو امرأةٌ شُابّة؟ قال هانزن: "لا، الرجُل يبلغ من العُمر واحداً وتمانين عاماً". - حسنآ، لديك متّسعٌ من الوقت. ربّما يساعد هذا الجزء الصغير في نهْم هذا العبث كلّه.
سـال هانزن العقيد ميدلتون بعد ذلك عن إمكانيّة الحصول على تصريحِ للسفر إلى منطقة الاحتلال الفرنسية لسيّدةٍ من معارفه، تساعده فيا في التحقيقات.

- هل هي ألمانيّة؟
- نعم، سيّدي.
- هل عملها تابعٌ لجهةٍ معيّنج؟ لا أفكّر حتماً في الروس، ولكنْ في الفرنسيّين. لا نريد الدخول في صراعات. ردّ هانزن بشججاعة: الا يا سيّدي، بكلّ تأكيد".

اليوم الثامن

- هل سافرت؟ - نعم، كنت في هامبورغ. - كيف وجدت حال المدينة؟ - مدينةُ من الأطلالِ، مدمرّ ةُ أكترُ من ميونخ. في الميناء حُطام السفن،
 الحُطام في تطارابت حغيرةا و وتسير إلى القنو ات؛ لِّحمل بعد ذلك فوت مر اكبَ صغير ة. - زُرت هامبورغ نالاث مرّات، الميناء ونهر الألستر. مدينة رائعة! ما خلّفته الحربُ مُفزع.
- بعض الأحماء دُمرٍ ت تمامأَ، مثّل : منطقة رو تَينور ج وهام. - قصفت القوّات الجوّيّة الملكيّة أحياء العمّال. ظنّوا أنّ البشر قد قد
 هؤلاء، لقد تضرّر الكثير من الأبرياء بكلّ تأكيد، ولكنّ الغالبية أرادت ذلك. لك أن تتخيّل كيف تابعت هذه الأخبار المروّعة، وأنا ممزّقُ داخليّاًّا
 في الواقع. هل كان لدى أبيك أسبابٌ سياسيٌّةٌ حين رحل إلى أمريكا؟
- لا، جاءه عَر ضُ جيّدٌ للعمل في التحنيط من متحف تاريخ الطبيعة،


 الاعتر اض، ويُجري مقار نات: ينقص أمريكا التاريخ، والعصور الو سطى، ولمّ والكنائس القو طية، والبارول، و كذلك شُـخصيةّ فريتس العجوز، و الطعام الألمانيّ، والمو سيقا الالّمانية. لنْ تصدّت ألنّ الإعجاب بر ورز ونلت يتّست مع الإعجاب بقائدي الغوّاصات الألمانية. كانت النقاشات السياسية تدور
 حكيت له عن أستاذى كويستُ الذي شُرِّدَ فقال الأب: "اهذه استيناءات أمتا الوضع الإجمالِيٌ فجيّد، لقد انتهت البطالة، وهنالك نظامٌ وأمانٌ فُ في الشنوارع". وهكذا ارتفع الصوت في أثناء الحديث؛ لتو قُع كلّ واحِد منّا

 في حُسن حظّي وحظّنا جميعأُ لانَّه غادر بَّل هذه الأحدات إلى أمر يكا. أريدك أنْ تُحكي عن نفسك وحك - كنتُ أُلقي في عهْد القيصر محاضرات عن سياسة الاستعمار في هامبورغ، في اتّحاداتِ لتعليم العمّال، وعن الأجور، والأسعار، والمكاسب، وعن تاريخ صراع الطبقات، وموضوعاتِ من هذا القَبيل،

 ووعاء صغيرأ في نهاية الأسبوع، ويخترق المنطقة المحيطة بالمدينة. يتحدّث عن الألوان والأشكال، وعن العيون ذات الألوان المّاندرّجة،

والقشور على الأجنحة. يجلس الناس، بينهم عمّالٌ في حوض بناء السفن، يستمعون إليه باهتمام. كنت أعرفه من زيورخ. لقد دنع قانون الاشتر اكيّين

 لاغتيال القيصر الروسيّ ألكسندر الثاني. قُبض عليها، وحُكم عليها فليا
 في قلعة شلوسل بورج، جزيرة الأموات، وأُفرج عنها بعد مرور عشرين

 ألقت وسط مجموعةِ صغيرةٍ محاضرةً عن دغم السجناء السياسيّين في
 الكتاب الذي تصف فيه فترة الحبْس؟ ستجد صورةً لها في شبابها. -أَجل، كانت سيّدةَ معتزّةَبْنفسها.

- كانت المجموعة التي تلتقي في زيور ختنوّعة، فيها هؤ لاء المنوّمون بالقوّة المغناطيسيّة، وأتباع الثيو صوفيّة، والممارسون للتنجيميم، وأتباع عِلم الأخلاط الأربعة...
-مقطغ غير مفهوم-
ير جع عِلم الأخلاط إلى اسْم جالينـ ـ شارك النباتيوّ ن أيضـاَ، كانوا جميعاً
 على الأقلّ، مئل : الضهابط البروسي جوتسايت. أقسم الرجّ جُل على ألى أنّ الغذاء

 رسول الكرنب، في حين أنّ الصديق نفسه صار رسولاًّ كنّا نجلس يو يوماً في

حانةٍ اسمها "الرياح البيضاء")، ونحتسي النبيذ، فقال: (إنّه لْمْ يرتشف قطرة خمرِ واحدةً منذ ثلاثة أشهر، وسيلتزم حتّى نهاية عُمره بقَسَمه ألاَلا يتناول الكحول". الكحول هي المسبّب للأمراض العقليّة، بلْ أكثر من ذلك، إنّها ونها تفسد الجينات، وتدمّر صحّة الشعب. كانت محاضرة النارِّةً، وططالبنا في
 أيضهاً تطوّر الجنس البشريّ ورُقِيّه. قال: إإنّه سيقدّم الدليلِ العلميّ على الى ذلك!.
-مقّطع غير مفهوم-
أجلْ، جوتسايت، كان اسماً على مسمّى، رسو لآ للإنسانيّة. يدعو إلى عدم استعمال عقوبة الضرب، ويدع كان إلى إلى المساواة بين الرجُل وبين المر أة.

 وتحسين النّْل والرُّقيّ، وعن الصرامة، والعظمة، والصراعِّ وراع، والانتقاء، بلْ تحذّث عن حُبّ الآخر، والّلين الني يجب أن نتعامل به مع الضعفاء

 المصنوع من الكتّان اليدوي"، الذي كان يشبه الثوب النسائيّ؛ نظرته طيّبّبة،

 سمعته في زيورخ، وهو يحكي في في قاعةِ بسيطةٍ عن تجربته في الحرب، ومذبحة "مارس لاتور"، حيث وتع هجومٌ على الفرسان. يبدو آنه كان في
 السيقان الأماميّة للخيل، فتسقط على سيقانها الخلفيّة، وتنطلق صرخات التِين

الألم نحو السماء: الجنديّ الشابّ الذي يحمل أحشاءه الخارجة من بطنه بصرخة أنين طالبة الرحمة في الأرض، والفارس الثـابّ الذي أُطلقت
 المخضّبب بالدّم، والعَرق، والبراز . فزع، ثمّ فزع عـ آه تتلوها آها كان حديثاً مختلفاً عن الحديث الدائر عن الصراع الحتميّ حول
 -ببطوليّته المستغلّة دعويّاً- الحُجّة للقتَل الجماعيّ الذي وفلاندرن. الحروب والصراعات، بوصفها أموراً طبيعيةّ، حالات من الِينِ
 تعرف أنّ الصديق كان ينظر إلى الحرب نظرةً سلبيّةً من منظور تحسين
 معافى. عدَّ الحرب داعمةَ لأصحاب الاب الأقدام المسطّحة، تالٍ : اإنّ الحرب تنتقي انتقاءُ سلبيّآ، نظر إلى كلى كلّ شيءٌ من منظور التركيب الجينيّ والصحّة. لقد اتّفق الائنان في التمستك بالمساواة بين الرجُل وبين المرأة، واختلفا في


 اليمنى التي كان الصديق يدقّ بها رسائله بمسمارِ في الخُطب التي يُلتيها الـيا كان جوتسايت، المؤسّس لجماعة فيثاغورث، يدعو إلى عدم الضرب في في الملرسة، وطالب بالاعتراف بالميليّة الجنسيّة؛ فالحياة متنوّعة، ويجب

 الآخر، يتحدّث عن المعاناة والحرب، ولا يُصدر الأوامر السياديّة: يجب

عليك فعل هذا! يجب عليك فعل هذا! بل صوتاً يقول: شأليست تسمية


 جعلني أكون من محبّي السلام. صار حبّي للسلام سبباً للنزاع مع الرفاق؛ لأنّ صراع الطبقات قد يتطلّب الدخول في الحن الحرب، كما رأينا في روسيا. بالمناسبة، أخذ جرهارد هاوبتمان شخصيّة جوتسايت نموذجاً لقصّته

 المرحلة: ذهب الإخوة هاويتمان إلى برلين، وحينما اجتزت الامتحان
 الذي هرب أيضاً إلى زيورخ، هاجر في عا عام 1889 إلى الو لايات المات المتّحدة، وتدرّج في عمله الوظيفيّ بوضْفـ مهندساً وعالِماً، كتب العديد من الكّ الكت والمقالات، وسجّل براءات اختراع، وصار عضواً في المي الأكاديميّة الأمريكيّة

 بهذه الأهمّيّة والتواضع - وماذاعن بلو تز ؟

- غادر الصديق زيورخ إلى باريس، مع زوجِه باولينة، بوصفهما طبيبين مرخّصين، وعملا هناك في مستشفى. - أليس اسم الزو جة رودين ؟ - نعمه، باولينة رودين، كما قلت، أخت أستاذ عِلم النفس إرنست رودين، الذي عمل على قانون (منع النسل المريض جينّآّا، لا أعرف

رأي باولينة في أخيها الذي خدم النازيّن، ولا أعرف رأيها فيه هو، ألفريد،
 لقد انتحرت، وهي في السـادسة والسبعين من عمرها، في عام 1942 في
 أنت تضحك، أجلز، أعرف آنتي أميل إلى النساء، النساء النشيطات، مع



 المستشفى نفسه في باريس، حيث سادي


 بسبب معدّلات الولادة المنخفضة. عاش الطبيبان وعمِّا في هذه المدينة،

 المنحلّة في الحياة اليوميّة، والدردشة، والمغازلة الثة، والطعام المُحستّن،



 متّفقين تماماً، من المؤكّد آنهما لفتا الأنظار إليهما في هذه المدينة. كان

لي صديقُ وصفهما لي بعد لقائه بهما في إحدى الزيارات: هو الألمانيّ
 وهذه السيّدة الجميلة بالشعر الأشفر الفاتح، وملابسها البسيطة الانسة، وحر كاتها


 بالمناسبة، كان لي انطباٌُ مختلفُ تماماً عن المدينة؛ كنت منبهر اً بحديقة


 داخل مجموعات العمل بذلك. نهاية أيار/ مايو لعام 1907، هواءُ مثراء مثل الحرير، وسماءُ بيعض السُّحب الصغيرة، يعلو عبْرها با بُرج إيفل، بزخار يارفه
 عضر التنوير أيضاً، التنوير الذي خري أدر من من هذه المدينة، فولتير وديدروهه،
 وصفه كانط. عَكا بُرج إيفل في السماء، تعبيراً عن نداءِ للإمكانانات البشريّة
 إيكاريا، المعنى يكمن وخده في التيكي التصميم والرؤية. كانت أمنية المهندس
 المتعة الفنّيّة المتحرّرة من التفكير النفعيّ الشـامل للاقتصاد.
-مقطع غير مفهوم -
أجلْ، كم أودَّ أنْ أعطيك نستُةَ من المـجلّة الصغيرة التي نُشر فيها
معالي عن بُرج إيفل. لقد صودرت المجلّة، كما صودرت كتاباتي كلّها.

لَمْ أنجح بعْد في العثور على نسخة ثانية. لقد انتظرت في القبو، ولكنْ من
 أردتُ أنْ أحكي لك عن الصورة التي عدّها الصديق مهمّةً لنظريّته: تعرض

 لا ننساها بسهولة. أعود إلى الموضوع: دعوة إلى وجية فية في قاعةِ رومانيّة،
 الجسديّ الكلاسيكيّ، ثلاثة منهم بلا ملابس، أمامهم سيّدات ورج الاتِّلٌ


 والتناسل، لا شيء من هذا كلّه. في وسط المشهِد سيّدةٌ شابِّةٌ جميلةٌ
 لا حياة، ولا رغبة في نظرتها، بلْ تعب، وعدم مبالاة، وبؤس سببه شيء، فيما سبق أيضاً، وتحقّق الأحلام كلّها وزيادة، والرجُل في الحا ولحالة ولة
 ليملأها من جديد. كتلةٌ من الأجساد والصدور العارية، وسيّدةٌ تسحب

 الجمهوريّة المصنوعين من الرخام، ربّما سكيبيو أفريكانوس، بكا بأسي من

 يرقبان المشئهد بنظرةٍ مستنكرة.

حينما كتب لي عن هذه الّلوحة، كان قريباً منّي، وظنتت آننا قد نكون
 هو جديد: مجتمع المساواة والعدالة، والمعاملة الطيبّة والتعاون، والعمل الذي يرضي الحواس جميعها. كان الصديق مستمرّا في البحث.
-مقطع غير مفهوم-
بالطبع، سألت نفسي مراراً: متى وقع التحوّل في محاولاته تحسين المجتمع من المساواة والعدالة الاجتماعيّة، إلى التربية لنموذج العرق الشماليّ؟ يبدو أنّ هذا التحوّل يرجع إلى مرحلة الطفولة. مثلما تلت
 إيطاليا. لْمْ أستفد في صِباي من هذه الروايات الثقيلة للأساتذة بتعظيمها
 و"الموهيكان الأخير"، ويبدو أنّ هاتين الرواتين قد حفظتاني من هذا
 للكتب القديمة: أنّ قراءة الروايات في الشُباب تحدّد الّد مصير حياتنا. ليس

 أنْ يمنع هذا ذاك! -
لا كانت المرّة الثانية. ذهب مع باولينة في عام 1890 إلى أمريكا ـ استقرّ معها في منطقِّة نائيةِ صغيرةِ، أقصد مدينة صغغيرة، في مريدين بكونيكتيكات.

 والبواسير، والسيلان، ليرضي هذا الطبيب المتعجّل والباحث عن تحسُّنِ

جذْريّ. كان يعكف في العام الأوّل في أو قات فراغه على كتابه پنشاط عرقنا وحماية الضعفاء"، كان العنوان يوضح الصا أصول تفكيره وأهدافه

الّلاحقة.
زاره جرهارد هاوبتمان في عام 1894، وحكى لِي لاحقاً عن أنّ بلوتز
 الغصون والأحجار، وكان هاوبتمان مرعوبآ من السقوط والدفع به خارج

 للأرانب، والمدهونة بألوانِ مختلفةِ: الأصفر، والأزرق، والأحمر، وكانِ
 الحيوانات، وينظفّان الحظائر .
كان الدكتور يعكف على سلسلةِ من التجارب، وظنّ آنه اقترب من إمكانيّة تحديد الجنس. كان، وهو طالب؛ مهتمّاً بأسباب ارتفاع عدن الِّ المواليد الذكور عن الإناث في أوقات الحرب؛ أيْ: في الأوقات التي يموت فيها الرجال.

- ما سلسلة التجار ب هذه؟
- كان منهجاً قاسياً، يسقي ذكور الأرانب الكحولَ على مدار أسابيع، مثل الرجال في أوقات الحرب، ثّمّ يحرمها من النوم، ويو تظها في فزعِ،

 عصيب؛ كان تد تعرّف إلى عازفة الكمان الشابّة مار جريت مارشالكـ الك، التي رفض قطع علاقته بها؛ لذلك هربت زوجُه الثُريّة بإرثها، تلك التي أتاحت له التفّغ للأدب، بأبنائها الثلاث إلى الصدليق وزويِّه باولينة في أمريكا.

هاوبتمان، الممزّق دوماً، سافر خلفها. يبدو أنّ مشاهدَ دراميةّة قد وتعت







واستفاد هاوبتمان منه في وقتّ سابقه ،
اقترب مظهره ني هذه المرحلة كثيراً من مظهر غوتها ونها ولكنْ هناك اختلافاتٌ كبيرةٌ بينه وبين البورتريهات المرئه
 ذلك، كان التشبابه في العمر المتقدّم مُذهلاً.
هكذا رأيته. كان هذا في عام 1938، بعد مرور عامين على زيـي








 الذي نهضت عنه تبلها. شَعره الأشعت الشائب بحيط بجمجمتنه، وجبينه

العالي، والحواجب، والأنف، ولكنْ قبل كلّ شيء أسلوبه الجادّ: هذا كلّه













 سهلاً آنْ تكون رحّالةً في زمنِ عصيب. يجب عليك البِّ البقاء، حتّى في زمن

انضمّ إلبنا؛ المنزل كبيرّ، ويتّسع لنا حتّى في فترات البرده، .

كانت لفتةٌ كريمةً، لمستني، وتلمسني الآن، وأنا أحكيها، تُّ


المكان حوله... الجماعة القديمة ماز الت حيّة التي
 كبيرة. أجلز، لقدكان هو الناجح؛ تُعرض مسر ديّاتِّه، وتُطبع نصوصهن النتريّة،

صار نصّه اعامل السكّة الحديد تيل" إلزاميّاً في درس القراءة المدرسيّ.
 دورف. يا لغرابة هذين الصديقين: بلوتز، وهاوبتمان! عاش الاثنان نهاية عمرهما داخل قصور . هل هي مصادفة؟ لا أظنّ ذلك. تحدّثـت إليه قليلاً

الرياح الدافئة. استدار مرّةً أُخرى، ولوّح بيده.

لك أن تتخيّل الاحترام الذي عاملني به أكستهيلم بعد هذه الزيا الزيارة. أراد أن يعرف أين تعرّفت إلى هذا الأديب المشهور عالميّاً. قلت فقط:


 دراميٌّ عظيمّ ورائع"، يجب أنْ نطلب إليه توقيع الكتب" . - أنا لا أعر ن سوى القليل عن أعمال هاوبتمان. لمْ يجده أُستاذي كويتت ذا وزِنِ، بالقياس إلى هو فمانز تال (مقطع غير مفهوم) نصى


- ربّما، ولكنْ نصّ "النساجون"؟؟ ياله من نجاح ! يالها من توّة! الضجّة التي أثارها هذا العمل المسرحيّ، والنقاشـات، ومَنْع من العرض. أدركت


 سياسيًّا في بريسلاو، وكذلك أعضاء منظمّمة الباسيفيك. لقد نقل ها هاوبتمان الفكرة إلى الفنّ والدراما، كانت فكرةً جديدةً تمامان، هل تفهمني؟ اللّهجة

المستعملة في منطقة شيليزيا، بعد هذه اللّغة الكلاسيكية المصطنعة التي جاءت بعد الكاتب شيلر . وجدنا فجأةَ لغة الحياة اليوميّة كما يتحدّث بها بها البسطاء، والفقراء، والمفقودون، والجوعى. هذه المحاولة لإلقاء الضوءء على الصلع الذي يقسم المجتمع بتفاصيله كلّها، والذي يصل إلى أبسط الحركات، وتعبيرات الوجْه التي قد لا يلتفت إليها أحد. أدركت إدلدي إدارة


 مضمون المسرحيّة، وكذلك النهاية التي تذكّر بئورة عام 1848 ـ إنّها نهايةٌ
 الأديب هاوبتمان الذي منح بموهبته وإحساسه بالظلم والتجنتي لغةً لمن
 والمال استقلالاً، أْنْ يغلبه دلال الأقوياء، فتحرّك في دوائر أصحاب
 سردابي، أنّه قبل الاحتفال به في مسرحِ في فيينا، وسط مُديرَيْ الإقليم: فرانك، وشيراخ، هنالك صورة يظهر فيها الثلاثة في اللّلوج. حسنآ، لا نتكلّم عن الموتى إلّا بالخير.
(de mortuis nil nisi bene)

## -مقطع غير مفهوم -

- لِمَ لا نقول: ا(الموتى دوماً سيّيون (de mortuis semper male) ألا تمثّل الشُهرة إغواء؟ والرغبة في الحفاظ عليها، والخوف من نقدان التقدير، ويكمن في التقدير نوعٌ من الثناء، من الحُبِّ إذن.
مؤكّد، ولكنْ ليس من قِبل أصحاب السُّلطة، من عديمي الإنسانيّة.

الشُهرة تعمي الأبصار . أرسل إليّ تذكرةً للعرض الأوّل لمسر حيّه الأولى (اقبل شروق الشـمس"، يظهر في هذه المسرحيّة الخبير الاقتصادي ألفريد ألفريد لوت، وهو يحارب شرب الكحول. من الواضح تماماً أنّ هذا هو ألفريد



 كثيراً عن نظريّة بلوتز في هذا الشأن. يترك ألفريد لوت -المؤمن بهذه
 حاسمٌ ومتطرّف. في الخلفيّة مارتا وهي تعاني آلام الو لادة. يسافر لوت
 وخوفها من أنْ يكون إدمان الكحول في ديلن دمها. تلد مارتا الطفل، ولكنه
 ولكنْ كان له تأثير. في أثناء عرضه، وتعت إزعاجاتٌ كثّ كثيرةُ، وصيحات.
 حقيبته الطبّيّة، ويقذف جفت الوة الولادة إلى خسّبة المسرح. كان يجلس إلى



من صفات ألثريد بلوتز أيضاً.


 - هذه عبارةُ جميلةُ. أجلز، تباعدت المسافات بيننا، بيني وبين بلوتز.

لمْ نلحظ هذا التباعد الذي بدأ بعد زيارتنا لجماعة إيكاريا. أستطيع آنْ
 حينما دخل في برلين في مجموعات النقاش حول نظريّة الشعوب.
-مقطع غير مفهوم -
عاد بلوتز في عام 1894 من أمريكا إلى ألمانيا، واستقرّ في برلين.


 الحَيرة العميقة، والأطفال الصغار الذين يموتون بالعين بالإسهال الصيفيّ؛ لأنّ
 الدّرن الرئويّ بسبب عفار المصانع، وعن الصنير العدوى في الشّقق الصغيرة





 للعمل رئيساً للتحرير في مجلّة پالعالم يوم الاثنين"؛ لأنه آمن بتأثيره الأفضل والأوسع هناك. كتب عن الاختير فيتيار في التربية والانتقاء، وأراد


 الجلسات، تحدّث رجُلّ، وحَذَّر من خلْط الدّم واليهود، النين يتسلّلون

مثل الطفيليّات إلى داخل أصحاب البشرة الفاتحة، والعيون السماويّة، كما
 يجب النظر إلى اليهودي" الشرقيّ، صاحب البشرة الداكنة، بعيونه السوداء
 إلى التجارة؛ رأس المال الجامع مقابل رأس المال الألمانيّ الخلّاق. سألني بعد المحاضرة: (ما رأيك؟).

- هذا هُراء.

صمت، هو أمرّ نادر الحدوث، وظلّ منشغل الفِكر، وهو يسير إلى
جانبي.
لمْ نصل مرّةَ أُخرى إلى مرحلة الحديث المتّسم بالثقة، ويرتبط انتظار




 العليا. أنت تعرف هذا القصر"،
 جبال الألب على الجانب الآخر، ولكي" الغابة مظلمةٌّ، ولهاطبابع"عسكري". شجر التنوب. جميلة أشنجار البلّو ط القديمة التي تحيط بالقصر والمينحدر اللمؤدّي إلى الشاطئ.
 سريعاً. إنّها زراعةٌ تحكمها اقتصـاديّاتٌ بَحتة: تصنيع الورق، وخشا ونـب

البناء. زُرته هناك في أنثاء إقامتي في برلين، عام 1919، وكنت ضيفاً في


 الأحرار الألمان وتصحيحها، ليس شيئأ عظيماً، ولكتنتي كنت متّسقاً مع نفسي، ومع عملي، إلى أنْ أُكتي القَبُ عليَّ بقِقّة مندفعة.



 مساعده.
صو تُّيقول: لتُنْ حديثنا اليو م.

## مركب ذو مُحرّك

ذهب مرّة أُخرى إلى شارع لودفيج، والىى مباني الجامعة. أُعيد بناء
 الإسمنت. تطلّب كلّ شيء التنظيم؛ لأنّ الطلب والشراء لم يكونا مُتاحَيْن

كان يوم سبت، ومع ذلك كان الطلّاب يعملون، ويقفون فوق السقَّلات. انتهوا من صبّ السقف، وبعض المناطق غُطِّيت مؤقتَا







 التي تشير إلى استعماله قبل ذلك. سآل هانزن الشُبابّ عن دراسته: الفيزياء. استُدعي قْبل عامِ لدخول

القَّات المسلّحة النازيّة، واعتُقل بالقُرب من غونتسبورغ، مكان ليس بعيدآ
 أعرف. سنرى ماذا سيحدث، الأهمّ الآن إعادة ترتيب المكان هنا هـا ها .
 فأخذ -بحِرصِ- سيجارةَ، وناولَ زميله الذي يقوم بتنظيف الطوبِ أيضاً. واصل هانزن سَيره، تردّد في زيارة فاغنر داخل متجر الكتب القديمة.
 تقاسمها مع أكستهيلم. مشى في شـارع لودفيج، ومرّ من أمام المكتبة
 وهُم جلوسٌ، فيما يحدث أمامهم: الحُطام، ومكعّبات الحجر المفتّة، والأعمدة المـزّقة، والألواح المحرو قة، والشمارع المشقوق.
واحل سَيره، وجلس في ميدان أوديونز بلاتس في مقهى أُعيد افتتاحه.

$$
\text { - } 21 \text { تموز/ يوليو - }
$$

ما يبهر في الألمان العمل بهمّة، والتفاعل، ومقاومة الأتدار. ربّما
 التي عاشتها وتسبّبت فيها. لا أرى خمولاً، ولا يأساً، بلْ عزيمةً، وهمّةَ، وإصراراً شديداً.

نجح عريفٌ في العثور على الأنبوب الموزّع، وإدخاله في المحرّكّك. أطلق هانزن وجورج على المركب اسْم بورا-بورا. المحيط الهادئ الجميل. عَبَر البحيرة بكامل السرعة، ضاغطين على رافعة الغاز، ارتفعت

مقدّمة المركب إلى الأعلى، وتراكمت خلفهما الأمواج ـ إنّه يستهلك الكثير
 صغيرةِ بالمركب المائل، ثّمّ توجّها إلى الجنوب، إلى جزيرة شُفيدن إينزل، ومن هناك إلى منطقة ديسن، حيث برج كنيسة الدير. غيرّا المسار عند الشُاطئ المكسوّ بالغاب، وكانا على مسافة آمنةِ من منطقة الناموس، آنز آلا لا
 وتمدّدا على السطح الخلفيّ العريض لأخذ حمّام شمس . أصوات المياه تحت قاعدة المركب، وهبّت نسمة هواء بالقوّة التي

تجلب بعض التلطيف للطقس.

قال جورج: "اكان يمكن أنْ تكون هذه هي الجنّة لو لا هذه التقارير"، "

 البشر المقيمين هنا في هذه الطبيعة، التي خلقها الربُّ في حالِّة مزاجيّةِ جيّدِّة، أن يكونوا بهذه الوحشيّة إلى درجة القتل والتجويع، وممارسارسة التجارب

 مع الجامعات والمدارس، وحصص اللّغة اللاتينيّة واليونانيّة، ومع هذه

 ولا يلتفت إليهم أحد. وعدوهم بتخفيف مدّة السجن، معابِ مابل تعذيهـم حتّى
 جرذانٌ، أو أرانب، ثّمّ يراتبون ضغنط الدّم؛ متى يرتفع، ومتى ينخفض الدّ لقد

تحذّث إلى هؤ لاء الأطبّاء، وماذا قالوا. الهدف كان اكتساب المعرنة، وكان المطلوب هو التحلّي بالبرود. في نهاية الأمر، تعرّض الألمان لألمانياء لألماء تفوق الوصف على الجبهة. قالوا: ماذا عن قصْف المناطق السكنيّة بالقنابل على مساحاتِ واسعة؟ ماذا عن النساء والأطفال الذين احترقوا أحياء؟ لم يفكّر الأمريكان والبريطانيّون في ذلك. لا شعور بالذنب، ولا مشاعر، هذه هي
أعذارهم. يحاولون تجميل صورة وحشيتّهم.

اعترض هانزن: صحيحٌ انّْها الأغلبيّة، ولكنْ ليسوا جما جميعاً كذلك.




 كان في الماضي الطفل القادم من ألمانيا. إنّه يرفض إدرا الك الكّ الكارثة؛ لأنَّه


- توقّف!

على عكس رحلة الذهاب المبهجة، جلسا في أثناء العودة في حالة من الصمت. ربطا المركب داخل الميناء الصغير المحفور، وصعدا الطريق إلى المنزل الفخم في حالةٍ من الصمت. قال جورج: \#أنا آسف".

 الذي قُتل؛ لآنّه لافتٌ كلأنظار، وفكّر في الغرفة المكّكِّة وصفها الدكتور ألكسندر: هي أثبه بقاعة استحمامِ، ولكنّها قاعةٌ للقتل،

سقفٌ بفوّهاتِ توحي بأنها مرشّات الحمّام، كانت تُدخل الغاز، وفكّر في الأطفال الذين كانوا يعطونهم اللّومينال بطعم التوت الّلذيذ، وفكّر في الرجُل العجوز الذي كان يتحدّث إليه على مدار ثمانية أيّام حتّى الآلن، محاولة لفْهم ما ليس مفهوماً. كان جورج على حقّ في هذه الْ الْنقطة. فكّر


 حفنة من البشر، بلُغة الإنجيل، منهم هذا العنج العوز الذي الذي انسحب إلى داخلى سرداب الكتب.

## اليوم التاسع

- لقد أحفرت القهوة، والشُّكٌ أيضأ؛ يمكننا إعداد فنجان قهوة. و هذه علب سمك التونة.
- شـكرآ، هذا يكفي لعددِ كبيرِ، كبيرِ جدّاً من فناجين القهوة.
- أفهم رغبة بلو تز في منع انتـّار الآمر اض الور اثيّة، ولكنْ ما هذا التقديس للجنس الجر مانيّ؟
- أعتقد آنه أثبت من خلال قياسات الجمدجمة أنّ العرق الجرماني" يملك أكبر حجم جمجمةٍ بين الأعراق الآريّة الغربيّة. لقد ملأ الحيّز الداخلي" للجمجمة بحبّات الخَرْدل، وحسب وربّ وفقاً للكميّة حجْم الدماغ
 تعرض الإنسان للقياس، عمليّة قياسِ رياضيّة هندسيّة، ولكنها غير دقيقةِ بحُكم المبالغة فيها.
سألت بوصْفي شخصاً مهتمّاً غير متخصّص: ما الذي يمكن استنتاجه سوى التطاول؟ أليس هنالك عددٌ كبيرٌ من الرؤوس ذات الحجم الكبير والخاوية؟ أريد القول: (إنّ الجودة تلعب دورا أعن الكّمّه . يوستوس ليبيج، الكيميائي" العظيم، الذي أسْهم باختراعه السماد المعدنيّ في الحفاظ على

حياة البسر أكثر من علماء الفِراسة في تحسين النّْل، كان له دماغُ صغيرٌ،


 القوى الجسديّة والفكريّة في سياق الصراع من أجل البقاء. سوفـ أقرأ عليك هذا الموضع - اترك الأمر ...

هنا، لقد وجدتها اليوم في الصباح: ايكفي على أيّ حالي أنْ نجد في العرق الأبيض، ضخائم الجثّة، وبمظهره الجانبيّ المرتفع إلى المى أعلى،

 لكلمة ذوبان، وعلانتها بالعصر الجليديّي.







 بيلوتي، وهي العمل المقابل للوحة الانحدار في باريس، توسنيليّاليا، وهي
 الجاللسات على سور روما، والمتعطّثّات للحيوانات المنويّة الشقراء، في

حين يمرّ زيجفريد الدكبّل بالأغلال. اُنظر إلى الشاعر العجوز المنتمي إلى





 موكب النصر، على سقوط روما المُنعمة. أُظر إلى الدُّبُّ الذي يصيا يصاحب








 المطالبة بالسعادة. إنّه هطلبٌ يتعلّق بالفرّد، بسعادته، هنا ورئن والآن وني هذه الحياة، وليست سعادة الشُعب، أو سعادة جنسي بشُريّ. هل لي لي أنْ


 على الوسط. الأقدام فوق المنضدة، عوضاً عن التعبير عن الطاعةها.
--مقطع غير مفهوم-



 في فكرهم الذي تحكمه السببية والحسبانيّة، وأتاحت المساحي الأكبر داخل الجمجمة حيّزا أكبر للغباء. قلت له في برلين: ا(إنْ الدماغ يمكن استعماله مثل اليد؛ قد تخنق بها، أو قد تسحب غريقاً من الماءاء". كنًا نتقابل بين الحين والآخر في مقهى في منطقة كورفورستندام
 سنواتِ من العمل مُجمل أفكاره: ا(نشاط عِرقنا وحماية الضعفاء"ل، محور النصّ العلاقة بين الطهارة العِرقيّة وبين الإنسانيّة المضادّة للانتقاء. قال: (إإنّ رعاية الضعفاء، أو من أطلق عليهم غير الكاملين، تؤدّي إلى سقوط
 والمتقدّمين في العمر بالتأكيد، ولكنْ لا يجب انتشار الضعف؛ لألّا لأنّ هذا






 مثيرآ للغثيان. شملت الكلمة بالطبع وقتها، بحسبب استعماله، ما هو غورير

إنسانيِّ كلّه. يجب سقوط الضعف، هذا هو قانون الطبيعة. كان يقول: "كيف يمكن الجمْع بين حماية الضعيف مع تصوُّر التطهير العِرقيَ عن الصن إبعاد أصحاب الجينات الضعيفة، وهُم كُثر وسط الضعفاء؟ الصم كان لديه حينها هذا المقترح الإنساني"، كما أطلق عليه: من خلال الانتقاء الألفّا الأضل
 الضابط، والسيدة الشابة الرقيقة بجلد نعبان أسود ملفوف على كتفيها،


 للحظة بالخوف من أن الضابط بالشارب الأشقر الفاتح ربما سمع مصطلح پالانتقاء الأفضل للسلالات العرقية"، وظن أنه هو المقصود. ولكن عاد


 الفرع الموهوب من العرق الآريّ، وبدأ الآن في رؤية المميّزا ات التي كاني
 وحسّهم للموسيقا والرياضيّات. الموهبة اللّغويّة مجرّد وسيلةٍ للمحاكِاكاة،

 مطلوبةً للحسابات، المال، ثّمّ المال.
ربّما شحب وجهي، وهَممتُ بالاعتراض الشديد، ولكنّه قاطعني: "لا يمكن التعميم بالطّبع، وبالتأكيد هناك استئناءات وأمثلة مؤثّرة تثبت العكس؛ بشرٌ يمتلكون حِسّاً عالياً للظلم الاجتماعي"ّ". يفكّر على سبيل

المثال ني: لاسال، وماركس، أو صديقنا سيمون من مجموعة الباسيفيك،






 أَنه مُخطئ دارت النقاشات بيننا في المقهى على هذا النحو.


 لا يريدون الثورة، الثيء الجديد حقّاً. فكّر في الثورة الفر الفرنسيّة، الوحيدة
 إنسانُ جديدُ، لا عدد أكبر من القانونيّين".
 الجموع روية ضرورتها، إنّها مسـألة تربية وتعليم"،
هو: أأعرن ذلك، لقد شاهدنا الوضع في إيكاريا. فنتحاريبا إنيا من أجل





المعرفة الطبيّة، وكذلك الهندسة، والعلوم الطبيعيّة الأُخرى. يمكن تدارك النواقص، ومعها النواقص الأخلاقيةَ، والسيطرة على النشوء، والتيالئظيم الواعي للمجتمع، هذا هو الطريق الذي سيقودنا لما هو أبعدال. أنا: (يجبب أوّلاً إطعام الجميع، ومنحهم مأوى، وإيجادياد فِراشِي للمريض على الأقلّ، وحساء يتناولها).


 ومرضى الخرس الصُّم، هذا كلّه يمنع ويوّجّل تأثير الاختيار الطبيعيّ للشُّالة").

كانت هذه هي إجابته، بالمعنى الإجمالي"، قلت: (النهاية هي انعدام
الإنسانيّة").
هو: الال، هذا مستوى أعلى من الإنسانيّة. الحمد لله، اسْمح لي بالاستشهاد بالرجُل العجوز الجالس في منصبِ أعلى. لقد أدرك
 إلى مناقشاتكم. يقرأ رفاقك في المناصب الأعلى (نشاط عرقنا وحماية الضـعفاء)،.

## -مقطع غير مفهوم-

أجلّ، صحيِّ أنّ حزبنا الديمقراطيّ الاجتماعيّ فكّر في كيفيّة منغ
 بالأمراض الورايثّة.

مو: اتتمية القدرات الموجودة بالانتقاء الهادف للشريك، وبالتالتغذية الجيّدة. تربية السُّلالات اللذكيّة للأزواج تزيد من حجْم الدماغ، .
 متقدّم، فتزيد بذلك المساحات البينيّة، وتسمح بحجم ألكـر أكبر للمُخ. كيف يمكن تنفيذ التزاوج الذي اختير لصالح تربية سُلالةٍ أُرقى، في مستوطنة الِّن ميتجارت؟4.

هو: (لهذا هُراء".

- ما هذه المستو طنّ؟
- مستوطنات ميتجارت، إنّه مشروعٌ لفيليبالد هيتششل، الذي كان

 الطبيعة؛ مثل ذَكر الأرنب القويّ الذي له الحقّ المُسبق في عددِ كبير من


 الدذهل بين عدم العقلانيّة وبين العلوم الطبيعيّة الحاسبة. كان هينتــل


 شقراء، وبعيونٍ زرقاء، بلا إصاباتِ في العمود الفقري. عاشت أولئك

 المتطلبات جميعها. في وسط هذا كله، أستاذنا البروفسور هينتشل، طلب إلى النساء والرجال بعدها الانفصال؛ لينشغلوا بعدها بمهامّهم في الريف

والاقتصاد المنزليّ. أخفق المشروع؛ لأنّ أربع سيّداتِ فقط تقدّمن إليه، في حين توافد الآلاف من الرجال إلى هذه الجماعة، وأرادادوا المشار الـي عدَّ الصديق هذا المشروع تحديداً هُراء، وهذا الهُراء تحقّق لاحقاً
 الذي كان يهنتّه كتابيّا بعيد ميلاده. هينتشل هو الذي قدّم تـيّ تحيّة "يحيا هتلر" إلى الدجموعة، اقتبسها من الرومانيّن، ولكنّه أضاف فكرة مدّ اليد إلىا إلى الششمس، إلى القائد. - ولكنْ كيف دخل صديقك إلى هذه المجموعة الشاذّك؟ هذه
 بر سو مابت لكوين.

- إنّه كتابٌ جميلٌ، كان لدينا مرّة، أو مرّتين، قُمنا بيعه سريعاً.


 والآن تصصك هذه عن تريبة اللُّكالات والاتّحادات السريّة. أليس لكّ هذاطبعَ الجنو ن؟ - - رؤيتك هذه ميُيرةٌ للاهتمام؛ لأنّ هذه المجموعات كلّها كانت سرّيّة، ومجموعات من الصفوة أرادت تربية مجموعاتٍ جديدةٍ منتقاٍٍ وقادرةٍ على المقاومة. تأسّس في عام 1905 اتّحاد برلين للتطهير العِرقيّ. ذهب بلوتز في عام 1907 إلى ميونخ، وأسّس هناك الّحاد التحاد ميونخ للطهارة العِرقيّة، أظنّ في عام 1910 الاتّحاد الشماليَّي السرّيّ، ثمّ نادي القوس في ميونخ، وحلقة نوردا، واتّحاد الشمال، ولا حقاً في عام 1918 اتّحاد فيدار .

- هذا ما نظنّه، ولكنْ من الممكن أنْ نجد الجمْع بين الاثنين. أنا لا أعرف سوى القليل عن الأحياء والطبّ. أظنّ أنّ الخطأ يكمن في بي بلوت الّن نفسه، في منهجه الذي يساوي بين العرقّ وبين المجتمع. لقد نقل العمليّات البيولو جيّة إلى البُنية الاجتماعيّة والشخصيّة، واعتقد أنّ بناء الخليّة يحدّد

 هل هي مُصادفةٌ أنْ تنجب ألمانيا هؤ لاء الملحّنين والمو الموسيقيّين العظام



 الخليّة الأُخرى الموجودة فور في الحياة، ويمكن المقارنة بها، مثل: القبائل،

 علوم الطبيعة. أعلن: قانون المسبّبات العام هو في الوقت نفسه قانونٌ

 العِرق والحضارة متطابقان.
-مقطّع غير مفهوم-
أجلز، وماذا عن الاختيار الحُرّ؟ هل يحكمه التكوّن الخلويّ؟


 الحُرّ، وإنْ كانت الإرادة ضعيفةً -وتلعب هنا تأثيراتٌ دوراً يمنع الرغبة

القويّة، مثل: الكحول، ومرض السلّ، والاستعمال المفرط للدخان-تكون
 قال: (الذرّات)، ثمّ عاد إلى العصر الجليدي": (يبدو أنّالانتقاء الأعنف في نطات طقبِ صعبِ و تاسِ يؤديّي إلى تصعيد القوى الجسدية وادية والفكرية للجنس البشري" الذي يعيشُ هنالكالـ.

 الدُّبة وسط الغابات؟
 أمثلةُ لنظريّته؛ لأنهم سقطوا بسبب التدهور"،
ألا يؤثّر في الحضارات ما هو أبعد من النشاط الحيويّ، من حجْم الأطراف والجمجمة، والشكل الجانبيَ العالي، ليس الصحيّ اليّ فحنـبّ،

 الجماجم الكبيرة والأطراف الطويلة؟

 السميكة حول العيون؟

- مل كانت هذه مر حلة مشار كته في حلقة نو ردا؟
- نعم، كانت هذه هي مرحلة الحديث المملّ عن الشأن الآريّ،
 الأعمق، ويجب الإنصات إلبه. اللّغة نفسها تتحذث إلينا. هل يمكن إنهاء حديثنا اليوم؟


## النجمة البـرونزيّة

طُلب هانزن ني ميونخ لتقديم تقرير .

 من ميدلتون بطلبه في فريق الإدارة، ولكنّ الضابط قال: إإنٍ سبب طلبه هور هو


 آليّة من جهة إحدى القرى، حيث واجه بعض الضبّاط الـيّا الألمان مجموعةً
 بعض الطلقات من مسدّسه. إنّها المرّة الوحيدة التي سمعت فيها صـيا صفبر
 الذي تقدّم سريعاً إلى الأمام وأخْرجه.
لوّح ميدلتون بيده، رتّما حصل عليه هو الآخر. لا دا داعي للإبلاغ بييانات، أو بالر فض؛ هذا هـا يشعل الجهاز البيروقراطيّي بأكمله. لا، لا داعي
 فخوراً بالفعل، ولكنّه وضع قِّعته بحسب التعليمات، كان يعرف فـ التعليق،

اتّخذ وضعه، وبعد أْنْ ثُبت القَائد الوسام في سُترته، وضع يده عند قبّعته،



كان ميدلتون، مدخّن الغليون، يغيّر أحياناً، ويدخّخن السجائر. اُُعجِب هانزن بالحسّ الجماليّ في إشعال الكبريت، وحركة اليد الخفيفة التي يطفئ بها اللّهب.
تطرّق ميدلتون بالفعل إلى تحقيق هانزن مع عالِم تحسين النسْل، وأراد أنْ يعرف موعد الانتهاء بدقّة.

قال: هإنّ الرجُل عجوز، في الواحدة والثمانين من عمره. كان في

$$
\begin{aligned}
& \text { معتقل بعض الأشهر في داخاو" . } \\
& \text { - هل كان شيوعيًّ؟ }
\end{aligned}
$$

- فوضويّآ، ليس مسلّحاً، وداعياً للسلام. شديد الاطّلاع، ويعمل موظّفاً في متجرِ للكتب القديمة.
- كم من الوقت ستحتاج؟
- من أسبوعين إلى ثلاثة.
- هل أنت مهتمّ بهذه القصّة.

قال هانزن: (انعمه، أهتمّ بها جدّا، ستحصل على تقرير") .
قال ميدلتون: (احسناًا).
تشجّع هانزن بعد حصوله على النجمة البرونزيّة، وطلب السماح
باتتراح.

- تفضّل.

هل من الممكن إنشاء قاعةٍ لقراءة الأدب الأمريكيّ؟ بدأ هانزن حديثه بحماسي غير مألوف. في متجر الكتب القديمة، على سبيل الميال الميك، هناك كتبٌ أمريكيّةٌ لفولكنر، وايلدر، وهيمنغواي، بالّللغتين: الألمانيّة،
 في قاعةٍ للقراءة. يجب تدنئة القاعة في الشتاء، ويمكن الجمْع بأسلوبِ
 الهراء النازيّ الغامض. يمكن تقديم الدوريّات، والمجلّات الـا المصوّرة عن
 الإنجليزيَّة. يمكن عَرْض الأفلام، وإقامة المعارض، وعَرْض المسرحيّات، وتنظيم المحاضرات والمناقشات.
قال القائد ميدلتون: (احسنآ، سأفكّر في الأمر، وأطرحه للمناقشة") . كان على هانزن التقاط أنفاسه أوّلاً.

جلسا، ونظرا من النوافذ الكبيرة إلى السماء الرماديّة، دفعت الرياح
 الجبال هنا لافتُّ للنظر، وكذلك البحيرات، ولكار الكنْ لا مانع من رؤية بحر بوسطن مرّةَأُخرى".

اتّفت هانزن مع مولي على اللّقاء وقت الظهيرة. سارت تحت مظلّة إلى

 حريريّة. جاهد للسيطرة على نفسه، حتّى لا يسألها عن مصدر هذا الفستان والحذاء الجلديّ الجديد. ارتدت على الّرّغم من الطقس الممطر نظّارة


قال: (فلْنذهب إلى منزلي، المـخزن يمكن تأجيله).

- لا، لقد نظّمت هذه الزيارة للمخزن، ولديّ موعدّ في المساء. لْمْ يتمكّن من السيطرة على نفسه في هذه اللّحظة، و سـأل من دون حقّ: (اما نوع الّلقاء؟". - لقاء عمل. - يمكن تأجيل لقاء العمل.
- لا، لا يمكن تأجيله.
- لقد حصلت للِ على تصريح، يمكنك الذهاب إلى منطقة الاحتلال
- شكراً.

كلّ ما قالته هو : (اشكراً') باقتضاب، بينما كانت تراجع الاسـم والبيانات
على المستند.

- لا، ليسس اليوم. ألن نقوم برحلة قصيرة إلى البحيرة؟

لْمْ يفلح في تغير رأيها، ولذلك اتّجها إلى المخزن، حيث وضعت لوحات متحف البيناكوتيك القديم على سبيل الاحتياط، وكان إجراءً
 أمين المتحف ببزّته الواسعة رؤية لوحة بيلوتي. ذهب الأمين في صحبة اثنين من العمّال للبحث عن اللّوحة. عادوا بعد مدّةٍ بلوحةٍ كبيرةٍ للغاية،
 فكّ الورق الملفوف؟؟.. ردّ هانزن: „هذا أمرّ لا يعنيك، هيّا، فكّ الورق! من دون نقاش".

كانت الإضاءة سيّئة، أُخرجت التلوحة من الورق الملفوف. الضوء
 من امر أةٍ مثاليّة! سيّدةٌ قويّةٌ تمسك بِّ بيدها طفلاَ أشقر . قالت مولي: (اهذا عبثٌ تاريخيٌّ، كانت مذبحة غابة تويتنبورج كارثةً تاريخيّة. لولا هيرمان الكيروسكي كان يمكن أن نجد الغرف الدافنئة في


 على هذا الفستان؟!|.
وضعت نظّارة الشُمس، وأجابت ببرود: (امبادلة) .
قال أمين المتحف: (اما المطلوب منّي الآن؟). - غَلِّفْ هذا العبث مرّة أُخرى الُ المِى.

التزمت في طريق العودة الصمت، ونظرت في حالةٍ من الملل عبر النافذة. قال لنفسه: "إنّها تعاند؛ ما تراه هو الدمار والعا
 الحديديّة، إنّه بمنزلة المصادفة التي تصير وسط الكارثة قانوناً خاصّآآبا أنزلها عند ميدان أوديونز بلاتس. رفعت يدها لوها لوهلةِ، وأومأت برأسها
 ركبتيها.
أشعره هذا التصوّر بالإهانة: أنْ يعود إلى المنزل على البحيرة، ويتأمّل الغروب مع كأس المارتيني، ويتناول وحيداً الدجاجة التي حصلت الني عليا السيّدة زاكس مقابل علبة سجائر كاميل. الأصعب هو البقاء وحيداً في

الفِراش. كان لديه تصوّرٌ دقيقٌ عن هذه الَليلة، كان من المفترض أنْ تكون
 عِطر .
ليعوّض شعوره بخيبة الأمل، آمن بحقَّه في الحصول على بديل، ولْمْ يشعر بدناءة هذا التصرّف إلّا للحظةٍ واحدة. اتّصل بسارة، وسألها عن وقتها، ورغبتها في الحضور في المساء. كانت راغبةً بشدّة في الحضور ر. حضرت سارة بالزيّي الموحَّد، وظلّت تشتم؛ لأنّ جواريها النا قد تمزّقت بسبب مسمارِ حديديٌ صغيرِ لحظة ركوبها سيّارة الجيبِ. إنّه الجورب الثاني. وضعت طلاء الأظافر على مكان المِزقَ ورئِ ورفعت سُترة
 المطلوب، إلى ما فوق الركبة. طريقٌ صغيرةٌ موعودةٌ تقود إلى أعلى، إلى المحجوب
الإلزام بارتداء الزيّ الموحَّد أمرٌ مزعج. جلسا أمام المنزل، وفتحت
سارة أزرار السُّترة. (لقد زاد وزني ستة أرطاله.^
 (الكاريوكا)، تُمّ جهّز مشروب (أمريكانو"ا . جلسا ينظران عبْر البحيرة إلى جبال الألب، وحكى هانزن لهاعن اعن العجوز الذي يحققى معه، ليسمع منه الـي


هذا القصر.

- هل المركب ذو المحرّك لك؟

حكى هانزن لها عن التعقيدات التي واجهته للحصول على تطعة غيار.
 الجوّ الممطر. لدينا الوقت على كل حال، .

مرّ جورج بهما، رأى سارة، وتال: (ايجب أْنْ أذهب، سيمرّ بي شُخصٌ ليأخذني معه. لْْ ازعجكما"). ^

## قالت سارة: (أنت لا تزعجني، على العكس، تثيرني"^.

التفتت حولها، ثّم قالت: پإنٍ حياة جورج وميشائيل هنا أمرٌ لا يصدّقه عقل، حياة غاية في التّف: منظر جبال الألب، ومركب بمحرّلكِ وطاهية، في حين تعيش هي حياةً صعبةَ داخل منزل الضبّباط. زيارة الر جال

ممنوعة||.
قال جورج: "ولكنّنا نعاني باستمرار من متاعب العمل"). لا يمكننا قول ذلك، حينما ننظر إلى ميشائيل ورجُله العجوز، الوحيد

اللرافض للنازيّة.
قال جورج: ॥ هذا حقيقيّ، إنْ نظرنا إليه وحْده نهو رجُلٌ سعيد". أرادت أن تعرف بعد رحيل جورج إنْ كان هانزن يمارس الإخاء أيضاً. أجاب: (امن يّععي هذا؟؟.) قالت: ا(سمعت ما يقال، هل السبّدات الألمانبّات مختلفات إذنْ؟..^ لهثَ، ونهض ليشغّل أسطوانة أغنية (حسنآ، كلّ شيء جيّد). انفعلت سارة؛ ما يحقّ للر جال من دون تساؤلِ تُحرم منه النساء. لْسْ على الدرجة نفسها. هذا ظلم. هي معجبةٌ برجُلِ ألمانيٌّ، مدرّسي للأدبَ



 (إإنّ هذا بمتزلة زنا المحارمه". أراد هانزن الردّ، ولكنّها قالت: الإنّه مسموحٌ

له بفعل ما يشاء٪. نهضت، وجلست على حِجْره، المقعد المصنوع من الخوص ظلّ يُطفطت ويُخْخشُ

- لال: (ا|حترسي، سينكسر المقعد1،.

يجب عليه أنْ يحكي لها التفاصيل كلّها، وإلاّ ستصاب بالغيرة. قد تحكي له كلّ شيء، إنْ أراد ذلك. قال ضـاحكاً: (لا، أنضّل ألّا تقوم بذلك).

- جبان.^

قالت السيّدة زاكس: هإنّ الطعام جاهز ". لقد أعدّت السُّفرة، وحوّلت الدجاجة إلى دجاجةِ بالتفّاح. كان لديها تفّاُّ من الحصاد الأخير ملفوفٌ بورقِ ناعم. ودّعتهما السيّدة زاكس، راجيةَ لهما مساءٌ سعيداًّ.
-2 آب/ أغسطس-

ما الشيء غير الأخلاقي" في المقارنة؟ في التلذّذ بالمقارنت؟ اللّذّة

 المقارنة. قد نظنّ أنّ الفروق في هذا الأمر الهيّن ليست بكبيرة، ولكنّها كذلك.

نتعرّف من خلال الفروق على أنفسنا، وعلى أجسادنا، ومعها الرغبات الدفينة للذات. الشوق شيءّ جمميلٌ، ولكنْ ...

اليوم العاشر


- الصداو الذي يصيبك. لقد أحضر ت لك معي دواء. لقد أعططني إيّاه صديتُ من الصيدلِّة، إنّ يعمل طبيباً.
- شكرأ، ولكتّي أنضل حالاَ اليوم. سوف أحتفظ به إلى أنْ تهبّ العواصف الدافئة مرّة أَخْرى.


 - نعم، كما قلت لك: (إنّْ هناك عملاَ مضادًاً في باريس، وله تأثيرٌ

خاص".




 - ربّما، كان يبحث عن كتب للأديب شنيتسلر. وتف الرقيب إلى

جانبه، يتصفّح كتبنا المصوّرة، كان يشعر بالملل ويمضغ شيئاً ما. تناتضٌ كبيرٌ بين هذا الرقيب الذي يمضغ في مللِ وبين الرائد المستغرق في







 الصراحة؛ لآنَني أراك لا تمارس هذه العاطِ العادة. لماذا هو جيّد، بصرفِ النظر عن حركة المضْغ؟
 فينا، فضْلاُعن آنّ حر كة العضلات في أَنْاء المضْن تحسّن تدفّى الدّم
 التقويم والتربية.
حسناً، لمْ يكن لديّ هذا الانطباع عن المراقب. لمْ أقرأ إلّا القليل
 يتحدّث عن الرؤية الثاقبة. لمْ يكن أكستهيلم معجباً بالكاتب جورأِّ





قيل إنّها ألمانيا بلا يهود، كان من المفترض أنْ يتربّى هناكُ الإنسان الخارق





 اتّحاد اينبوع الحياة")، ولكنّه في الأغلب كان سيجد الفكرة تستحقّ الدعم. -مقطع غير مفهو مانظر هنا، لقد دوّنت بعض الملحوظات؛ لأستعدّ لحديثنا اليوم.
 الشُوب في برلين عام 1935: اتعقيم" ملز مُو حاسمّ لا لأصحاب الأمر اضي
 الكنائس السياسية، فضْلاُعن التعقيم التطوّعي" لأصحاب القِّم الور ائبة
 واستيطانةُ، تتّمْ بالإيجابية في سياق تحسين النـّن، وتسعى إلى زيادة أعداد المواليده.
أمامك هنا خلاصة برنامج النازيتة، وصولاً إلى فكرة الشتعب بلا مكان.
 والقضاء على الإنسان الضعيف؛ حتى يحصل أبطالنا العظماء على أفنية للاستيطان؛ ليصيروا فلّاحين. تلت له حينما زارني في متجر الكتب
 للدرفلة، يتتج المواسير من القطعُ الواحد، من الصّلب، وقُمْ بزيارةٍ إلىِ

مصنِ للسكك الحديديّة، أو إلى مصنِّع لشُركة سيمنز، حيث تُستعمل
 في تصنيع المحّرّكات. إنْ تقدّمت القوى الإنتاجيّة، بالّلغة الماركسيّة، ستكون القوى العاملة بلا فائدة، لنْ نحتاج إلى النموّ السكّانيّ، وربّما






 في مستشفى في منطفة هار، واستلم في أحد الأيّام -أظّنّ آنه كان مع نهاية




 كنت أسمعه، وهو يبكي".
-مقطع غير مفهوم-

لا أعرف، ولكتّني لا ألوم أحلاً يصمت بسبب الخوف. من المؤكّد
 عن تصديق هذه الأكذوبة. أنا ألوم النين شـاركوا، ولمْ يكفّوا، على الرّغم

من عدم تهديدهم بأيّ ضررِ، مثل: مسؤول العقار، الذي كان يراقب الطلبة، وهُم يلقون المنشورات المناهضة للحرب ورالنازيّين في الجامعة من مكانِ


 ثلاثة آلاف من مارك الرايخ، ذلك بحسب ما أتذكّر، نضْلاَ عن ترقيته من
 والصعود، والّلذّة في المشاركة في السُّلطة. أنت تعرف أنّ الملاك قد
 - هل يمكن أن تحكي عن المعمل في منطقة القصر ؟ - صحيح، القصر والغابة. كنت هناك للمرّة الأولى في شباط/ فبراير لعام 1919، بعد الحرب بوقتِ وجيز. يجب أنْ أحكي بعض التفاصيل




 الاسـم لاحقاً في عام 1919، ليصير اتّحاد العمّال الحُرّ لألمانيا. أجلْ، هذا ميُيرٌ للارتباك، وهذا موضوعٌ أحبّ توضيحه لك، حينما ...
-مقطع غير مفهوم-
لا، كنت أعمل لصالح النقابة. كنت مسؤولاً عن الإعلان عن الاجتماعات واختصار التقارير. كان عملاك صحفيّاً لا يمثّل آية أهمّيّة،


ومستأجرةً من الباطن. كان مصنع الوالد لتجفيف الفاكهة قد سقط قبلها بعشرين عاماً. تأثّرت سمعته بتوجّهه الجمهوريّ؛ عدّوه شخصاً غير غير وطنيّ، وتعرّض للمضايقات. يبدو أنّ دعمه المادّي السخيّ لهروبي إلى

 مصرفي خاصٌّ، ظنّه آمناً. تمكّنت من العيش المتواضع عدّة سنوات ات من الفوائد، بصرف النظر عن عملي الصحفيّ والسياسي" الذي كنت أمارسه، كما آنتي تمكّنت من السفر في عام 1912 إلى أمريكا؛ لأزور جماعة الأمانا هناك.

أفلس هذا المصرف الخاصّ بعد توقّف إطلاق النار في تشرين الثاني/



 وكتابة المقالات. أُجلْ، كنت ابناً لمدّةٍ طويلة.
كنت أرقد في ظهيرة أحد الآيّام بملابسي ومعطفي في الفِراش، وقد أصابني ارتفاعٌ في درجة الحرارة. أبلغتني أرملُ الموظّف البّا البخيلة


كانت اليونانيّة وقتها -ملحوظة منّي تفتقر إلى الذوق- تد زاد وزنها قليلاً. وقفتْ في غرفتي بمعطفها الطويل المكسوٌ بالفراء، وقبّعةٍ ضخمةِ
 من أحد رفاق إيكاريا القدامى، لوكس، عن حالتي البائسة. كانت في

زيارة إلى أختها في برلين، فأتت بزيارةِ خاطفةِ لي، ولكنْ من الواضح آنها حضرت خاصّة من أجلي.
 صاحت صاحبة المنزل: (الإيجار، وفترة فـنـخ العقد القانونيّة!الـ. وجّهت اليونانيّة عصا مظلتّها صوب السيّدة المنترعجة: ا(اخرسي! ستحصلين على مستحقّاتك. هيّا سنجهز الحقيبة! التقطت -بجسدرها
 سوف تأتي للإقامة عندنا، المنزل كبيرٌ بالقذْر الكافي. تردّدت.
أعطتني خطاباً. الخطّ الواضح للصديق. طلب إليّ الحضور في
 للاسترخاء، لدينا مكانٌ يكفينا جميعاًا". وافقت، ولكنْ من أجلها فحسب.
سافرنا في اليوم التالي. كانت قطارات الرايخ ما تز الت تق التوم بر حلاتها،


 والمظاهرات. تكرّرت عمليّات الرقابة على التذاكري، وقام



 ثلاثة أشهر يسيطر على الوضع، عاد مثل الثلميذ المُطيع للجلوس.

انتظرنا سائق الحنطور إرنست في محطّة قطار هيرشينغ، رفع الحقائب إلى داخل الحنطور، ثمّ ساعدني أنا واليونانيّة على الركوب. كنت أرتعش من الحرارة، ولْْ يحمني الغطاء الكبير المصنوع من فراء الـئ الثعالب الحمراء، الذي فرده السائق فوقنا. كانت المرّة الوحيدة التي




 في شارِع ممتدّ على البحيرة، هادئ وبعيد. الغيوم الرماديّة تحلّق في المرتفعات، ووسطها شجر التنوب الثقيل والمبتلّ . هذه الغابة بصفوف الريّ

أشجار التنوب الكثيبة.
توحي الأجواء بإدمان المكسب هنا. في الصيف تكون الطبيعة خلّابةَ،

الممهّدة لـجبال الألب، ثمّ جبال الألب المغطّاة بالثلوج.
أنا أنبهر في كلّ صباح، إنّها منطقٌٌ جميلةُ وخلّابة.
أجلز، ولكنْ في الشتاء، من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى كانون الثاني/ الثيا




والرتيبة. أنا نفسي لا أفعل ذلك. هل ما زلت تقرأ النصوص الّليليّب؟
-مقطع غير مفهوم-
ربّما نعم، ولكنّي كنت أفضّل قراءة كلايست وغوته. كان إ.ت.|

هونمان غامضاً لي بعض الشيء. يجب الاحتياط؛ حتّى لا تتورّط في قصّةٍ من هذا النوع.
-مقطع غير مفهوم -
لمْ آتمكّن من رؤية القصر وتّ وصولي، ولكتّي أتذكّر الجدران السميكة، والغرف ذات الأسقف القريبة مثل الحصور الوسطى، وطتطقة


 في القصر، كنت أرى من النافذة منظر البحيرة الممتدّ حتّى جبال الألبّ
 أبيض تحضر حساء الدجاج، وعصير الخمان الأنُود، والّلبن الدسِم مع
 كان الصديق يصعد كلّ صباحِ إلى الغرفة العليا، يدقّ الباب، ويدخل الِّلي بيزّته

 اليوم الرابع قالل لي: (استحتّن").
أرادت هي أنْ أبقى من يومين إلى ثلاثة في الفِراش؛ أمّا هوا هو، فقال
 بقائهم فترةً طويلةً في الفِراش"،


 بانحناءات. لكلّ دَورِ ثلاث نوافذ كبيرة. يعطي المبنى انطباعاً تكعيبيًا.

في الشرق كنيسةٌ صغيرةٌ ببرجِ رشيقِ بقمّةِ على شكل بصلة، منحت هذه

 في هذه الكنيسة التي تقدّس الملاكُ ميكائيل وضع كتب الاشتراكيّن والثيوعيّين التي أخرجها من حُجْرة مكتبه.



 وجهها، وأظهرت خشباً لونه أسْود. إنّها تذكّركُ بتمثال العّال العذراء الموجود في منطقة شتّين شتوخاو






 وحظيرة الخيل، ومنزل الخدم، ومقّر إدارة العزبة، وأحواض الزير الزرع، التي
 أخوه، أوم إيريش، الذي قيل عنه: מإنّه غريب"، كان يتجوّل في
 أقلّ حجما،، وأضعف في البنْية الجسمانيّة، ونظراته مضطّربة، مثل حديثه،

الذي تتخلّله كلمة "طبعاً") باستمرار. يتحدّث عن الطقس، ثمّ الطعام، ثمّ

 مَنْحلِ كبيرِ في البرازيل، ولكنّه عمل تحت ظروفي مرهعِّة وتضحيات،







 قليلاًا . كان الخوف من خطورة الجنون يتربِّص بهذه العائلة. ريّما لا تكون
 نفسه في دائرة الخطر .
إنَ أفضل أنواع العسل تمنحه زهور النبات المتسِلّق، ولكنْ هل للنّ النبات


 إيريش وحْدهه، يُدمدم بالكلمات.

 كان يتحرّك بعرض الغرفة فوق السقف، كان يوحي بشيء غريب، ولمّا نظرتُ مرّةَ أُخرى نحو الأعلى، قالت اليِونانيّة: (هذه أمّي").

السيّدة أُنازتازيا في الثمانين من عمرها، أو كما اتضح لاحقاً، قد قارب عمرها على المئة عام. كانت تقطن في الدَّور الأعلى، ولا تا تنزل أبداً. رأيتها


 أدارت ظهرها، واختفت بلا كلمةِ واحدةٍ في غرفتها.
هذه هي، بحياتها التي كانت مغامرةً كبيرة. كان الطهام يصل وليا إليها في مواعيد منضبطة، تقذف أحياناً بفضلات عظام الدجاج منا من النافذة.
 اليونانيّة الأولى، ومناشف المائدة بالبروكار الدمشقيّ، والكؤوس من الكريستال البوهيميّ مخصّصة للعصير والماء، ولا كؤوس للنبيذ! وضع


 كان طعاماً مسيّلاَ للّعابِ. طبق الحلو كان من الفاكهة الصيفيّة المعلّبة. كنّا نجلس بعد الطعام في الصالون، ونتجاذب أطراف الحديث. حكى الصديق عن عمله في أرشيف علم الأحياء للأجناس
 أنشأها في عام 1905. كانت اليونانيّة تتدخّل لـنْع الحوارات التي التي كادت تؤدّى إلى مواجهاتِ حادّة بينه وبيني. ذات مرّة، اشنتعل الحوار حينما
 أسباب مساندته لحزب الوطن الألمانيَ الذي تأسّس في عام 1917. كان حزباً محافظاً للغاية، أراد إسقاط القيصر فيلهيلم الثاني الضعيف

عن عرشه، وتعيين وليّ العهد حاكماً محلّه. ارتفع صوتي، وزاد من حماسي المشتعل حين صحت: اووليّ العهد، هذا المدمن على العاهرات من فردون، هذا الأمير المنحلّ الذي يتمتّع بوقته في حين يتمزّق مئات الآلاف، ويصابون بالعاهات المستديمة، ثمّ يأتي هذا الحّا على سلام المفاوضات، وسلام اليهود، كما أطلقوا عليه، وطالب في عام 1917 بسلام الانتصهار. هذا عبث!"). صاح بشدّة: (اليمين، والبلاشفة، لقد قضوا من خلال الثورة على الـى الجيش المحارب. لقد نالوا وقف إطلاق النار المُهين، اليمين، أصحاب اللّون الأحمر !"،

قالت اليونانيّة بصرامةِ: "كفى، الحرب هناكّ. في هذا المنزل يعمّ
السلام. بدا كانّها تقول: في منزلي".

تابع أوم إيريش النقاش المحتلّ بعصبيّة متزايدة. تناول الحوار المقالات في الأرشيف مرّةَ أُخرى. مشكا البحث فيها جيّداً لدى التوائم المتطابقين. وصل إليه بحثٌ في الحال في
 واختيار الوظيفة، والشريك أيضآ، والأمر المثير أنّ هذا يحدث الـا




 السفلى متدلّية. استيقظ فجأةَ، فنظر في دهشَّة إلى دائرة الجالسين، وألـا وأومأ إلينا برأسه، ونهض وانحنى انحناءً بسيطاً، ورَجا للجميع الراحة، وخرج

متّجهاً إلى غر فته الواقعة مثل غرفتي على السطح، ولكنْ كانت نافذته تطلّ على الغابة المظلمة الكئيبة بسهولها الصغيرة. قصّة الشبح الذي يتجوّل في الدَّور الأعلى كانت القصّة التي تُحكّى

-مقطع غير مفهو م-
كاتبةٌ للقصص المسلّية، كانت تنشر نحو أربعين روايةً في العام؛ أجزاء
 سيعدّ ذلك إهانةَ، وإنْ كنت أحبُّ وضْع كتبها مع كتب غريمه، ويوست، وفيسبر، وكورت مالر. كانت قصعاً حادّةً، ربّما كان لذلك الك علاقة بالـة بالزمن الذي وقع فيه الكثير من قصص المغامرات المذهلة، فوجدت الـئ الشكل
 السعيدة والحافلة بالأمل أمرأ نادراً؛ تقدّم الحياة باستمرارِ تصص القتّ القّل، بكمٌ كبير. كيف وصلت إلى كورت مالر؟

الشبح.
صصحيح، أحاديث عند المدفأة في المساء، في اللَّور الأعلى الخطوات،









المطربة. استغنوا عن الهلال الأوّل المرصّع بالماس. حضر الثلاثة إلى











 نلاث ورقات يانصيب، تربح واحدةٌ منها الجائزة الأولى السنويّة، مليون فرنكِ ذهبيّ. تصير الفتاة اليونانيّة الشابة بين يومِ وليلِّ شديدة الثراء،
 حول العالم: إلى البرازيل، والأرجتين: بوينس أيريسن يرينئ يركب السفينينة




 بعد مرور عشرين عاماً، لمْ يحتمل الشّبح الموجود في الدَّور الأعلى

الُُجول، ولا المشُويّات، ولا الشوارع المعفّرة في بوينس أيريس، التي







بأقدامها.

- لا أنهم العلاتة كاملة، أعني...
- لا يمثّل هذا أية أهمّيّة، المهمّ أنّ الإرث قد وصّ وصل إليها في النهاية،


 يستمعون، يريد الأطفال سماع القصص نفسها مِرارآ؛ لآنهم يسمعون الاختلافات في أثناء الحكي. يحبّون التنويع البسيط، ويسألون عن الاختلافات. لمْ أُرزق بالأطفال مع الأسف.
-مقطع غير مفهوم-ثمّ بوضوح: ... هل هذاصحيح؟
- يجب ذِكر أنّ هناك زيارة كانت متوتِّعة. ذهبت اليونانيّة إلى غرنى غرنتها



 برلين. تعلّقت المسألة بالنظام الديمقراطيّي المدعوم بالمستشارين، الذي

كان يحاربه كلّ من الديمقراطيّن الاجتماعين، والمحافظين، والجـش،
 لقد انحرفت عن المسار فليلاً. - أناأحبّ متابعتك.



 لاكتفائهم الماذّي؛ أطبّاء كانوا، مثل الصدين التاني القديم، مقتتعين بما يقومون به، ومقتنعين بوجوب إنقاذ الشعب من السقوط، ويرون أنّ النّ الأمراض

 محاضرةً في عام 1903 في مؤتمرِ دوليٌ يناهض إدماني

 الانحدار والانحطاط. رأى بلوتز -على عكس الإنجليز في انتشار مُدمني الكحول الذين الذين ينجبون المزيد من المُدلمنينين. عرفت من من

 بمكان. تزايدت الأصوات التي لا تطالب بالانتقاء الواعي للشريك؛ أين تحسين النسْل الإيجابيّ فحسْب. يجب أيضاً مانماربة النوع السلبيّ بالتعقيم، ويجب محاربة اعتراض الكنائس. الشُعب، تُّمّ الشُعب مرّةٌ أُخرى. كان النقاش معهم مُرهقاً. حين تحوّلت تصوّراتهم لاحقاً إلى حقيقةِ،

وجّهت إلى نفسي لوماً عنيفاً؛ لآنّني لم أكتب ضدّ هذه الظاهرة، ولمٌ ألُلِِ في النقابات محاضرةً واحدةً تناهض تحسين النْلُ . هذا التقصير جزءّ





 ويفگّزون في أصل الآريّين، ومن ينتمي إليهم. من بين الضيوف الذين الين


ومغامرون، ودجّالون.
أتذكّر واحداً منهم بدثّة، الباحث في التيبت، السيّد شالر، كان دارّ دارساً

 ليوسّع صدره، ويفرد قامته، ويقترب من سقف الغرفة. كان يرتدي معطفاً مخصّصاً للسفر، اشتراه من إنجلترا، بدا من اللّحظة الأولى عمليّاً بسبب الجيوب العديدة، كان مصنوعاً من التويد، شرح شالر أنّ ألوان هذه الـو الخامية
 عشُ هذا القماش الآمن من التهتكّ، والمنسوج من الْ أربعة، أو ستّة ألوان،

 المغطى لمعطفه، أمسك بالغليون من دون إشعاله، أمسك به كانّه يقدّمه انمه


بأزرارِ قابلةٍ للفتح في قماث التويد. شرح للجالسين إلى المائدة أنّ هذا الحزام يصلح لربط المفاصل في حالات الإصـابة، ويمكن أيضاً إدخال




 موضع الخِصْيتين عند حيوان القطاس بالقرب من أسفل البطن، بسبب


 والخنازير المحنّطة، وعَلف الخَيْلْ والأرزّ.

 يظهر في القصص النادرة للرحّالة إلى أرض التيبت. كانت هذه الأرض بمنزلة الأرض المحرّمة للغرباء. أقول اليوم: اعن حقّ" .
-مقطع غير مفهوم-
 والعلم، في أبعد نقطةٍ على الأرض. إنْ ذهبت إلى باريس في في يوم من


 للماكينات التي تسحق كلّ شيء. أفكّر أيضاً في القنبلتين الّلتين ألقتهما

حكومتك على اليابان، لقد قرأت الخبر في الجرائد. هل تعرف المزيد عن هذا الأمر؟
 ولكنّها أدتت إلى استسلام اليابان.

- ألمْ يكن التهديد هو القرار الأصْوب، ثمّ تنفيذه بإلقاء قنبلةٍ على منطقِّ خاليةّ من البشر؟ والأهمّ: لماذا قنبلتان؟
V - أعر ف، ولكنْ حغظت بهذا الإجر اء حيوات العديد من زملائي
من الموت.
- أنا أخالفك الّأئي. هذا هو منطق الحرب، وليس السلام. مثل الغاز
 الأولى. ينطبق ذلك على القصف الناريّ في مدينة فردون الفرنسيّة. كتب




 والغامضة التي صُنعت على مدار آلاف السنين. كانوا يعرفون أنّ البا الباحئين،


 قال شالر : إنّه يفضّل اسم (اليتي)؛ لأنّ الأسماء الأُخرى لهذا العمدلاق كثيف الشَّعر، الذي غُرف في الأبحاث باسْم إنسان الثلج، أو دبّ التيبت، كانت تحدّد انتماءه إلى مملكة الحيوانات، أو البشر . ربّما كان بالفعل

درجةً أولّلبَّة لبشرِ من نوعِ مختلفي، مثل همزة وصْل؛ أي: كائنٌ قادمُ من العهد القديم للعصر الجليديّ الكونيّ، وريّما يكون الجيّ الجّا الأّلّ للجنس










 متوفّراً في السوق.
يجب الاعتراف بأنّ شالر كان يمتلك -على عكس بلوتز وضيوف
 كان يستطيع أنْ يقول عن نفسه: (إنّ آثار قدمه تغري آية أنثى لكا لكائن (اليتي) مستعلّة للتزاوج". ادّعى أنّ المرّة الوحيدة التي قابل فيها (اليتي)، هرب الأخير، وأنّ هذا دليلٌ قاطعٌ على كونه من الذكور ر الذير
 بالأساطير، ولكنْ من القطع الكبير.
 مجتمعِ، وكان هناكُ عددٌ يكفي من أصحاب الأموال المصابين بالملل،

الذين كانوا يقبلون بتسليته لهم، وهو يتنقّل من قصرِ إلى آخر، كما كانوا على استعدادٍ لتمويل الرحلة الاستكشافية: الثانية، والثالثة.


 قدرات أهل تيبت التنبؤيّة بوصْفها عبناً، ولكنّه اهتمّ بنظريّة عصر الجليّ الكونيّ، وإنْ عدّها معقّدةً على المستوى العلميّ

 بمجرّد دخوله القصر. يئنّ وينظر إليه، كآنّه ينتظر أوامره.

## طائر الهزار

## or <br> t.me/t_pdf

طُلب هانزن إلى مقرّ القيادة الرئيس بعد مرور أسبوعين. التقى بالعقيد
 السُّلطات الأعلى، الجهات كلّها. من المؤكّد أنّ الموضوع تافهُ، ولكنّ
 للمدينة).

- ما المقصود بكلمة (ادس" "؟ الرجُل كان نقابيًاً، وسُجن. لـْ أسأل إنْ
 اشتراكيّآ أم شيوعيّاّ؟
 السيّارة الكابريوليه الجميلة. الصيدليّ النازيّ قد تقدّم بشـكوى إلى نائب القائد العسكريّ؛ أي: إلى جهةٍ عليا. قال ميدلتون: العدد الحالاتلات التي
 ميدلتون: اإنّه تعامل مع الموضوع بتساهل في البي البداية، ولكنْ لنْ يتمكّن
 هانزن عن الرائد إنجل، وعن المهمّة التالية، بعد انتهائه من التحقيق.


## قال ميدلتون: "إنّ إنجل يذهب ويأتي. للحقّ: أنا لا أعرف".

عاد هانزن إلى المنزل، ووجد جورج بلر بالنظّارة المكبّرة في الحديقة، وهو يراقب شـجر البلّوط العتيق. مدهشةٌ هذه الكائنات التي تزحفـ، ألو أو تطير هناك.

أشار إلى عصفورِ ببطي، لونه أصفر في أخضر، طانر الهزار الأحمر،^، صغيرٌ في العمر. عصفورٌ ينتمي إلى عائلة الشرشوريّات، التي كانت تبهر

أعطى جورج هانزن النظّارة المكبّرة، ولكنْ كان العصفور قد طار. الشيء المميّز هو منقاره المهجّن، الذي قد تعجز به به العصافير عن الالتقاط



جورج طويلاً: الغراب.^

بدأ بعد ذلك بِعَدٌ الأشياء الرائعة كلّها التي تميّز الغربان: ذكائها، وريشها الأنْنود البرّ|ق. ذكاؤها مميّزٌ وسط العصافير كلّها؛ لقد جرّب بِّب بنفسه، بعد معايشة طلقة البندقيّة، تستطيع الغربان التفرقة بين البندقيّة والعصا التي تُستعمل مثل البندقيّة. مع العصا تبقى الغربان في مكانها، في حين آنها تطير بعيداً مع البندقيّة. - وماذاعن النعيق البغيض؟

اقتنع جورج بالنظريّة التي تقول: إإنّ هذا النعيق يوضّح الرغئ الرغبة في الغناء، فالغراب طائٌ مثاليٌّ، ويكمن الحُزْن في هذا الغناء الذي
 شرب الجنّ، وتناول معها الجُبْن حينما دخل المنزل. تذكّر لاحقاً تصّة

الكاتب إيسوب، واندهش من المعرفة الخفيّة التي يمتلكها هذا الرجُل القادم من تكساس.

## -16-1آب/ أغسطس-

(Crossbill)، باللّغة الألمانية: الهزار بالمنقار المهجّن في شجر التنوب. المصطلح الألمانيّ الذي يستعمل الإضافة ششجرة التنوب" يُعدّ

أكثر دقّة.
ميدلتون، استعمال كلمة "حضرتك" في الألمانيّة تخلت أوضاعاً واضشة. عندنا -هل أكتب حقًا ॥عندنا)|تخلق كلمة ॥أنت" نوعاً من التقارب، حين لا نستعمل معها كلمة (اسيّدي"، ولكنْ هناك التنويعات البسيطة عبْر اختلاف النبْرة. ليس من الوارد أنْ أخاطب ميدلتون باللّلغة

شالقطع اللّليليّه|. قرأت الأسبوع الماضي نصَّ هالمنزل المهجور" . تنطبق الجملة الأولى علينا هنا أيضاً: „كان ثمّة اتّفاقٌ على أنّ الظواهر الوافعة في الحياة تكون في أحيانٍ كثيرِة أروع ممّا يخترعه الخيال الخصب

جلس الرجال في الساحة الأماميّة لمحطّة قطار شتارنبرغ. شَعرهم مقصوص، وملابسهم غريبة: السُّترات التي لا تتّست مع البناطيل، ولكنّها مصنوعةٌ من خاماتِ جيّدةِ، بتصميم جيّد، والأحذية الأنيقة لانتةٌ للنظر، بكعبِ أبيض، والبنطال بلونِ أخضِر فاقع، وسُترةٌ معها بنطالٌ مقلّمٌ

بالأسْود، والحذاء بلونِ بنّيٌ فاتح. لمْ يتّست هذا مع ذاكـ عمّالٌ أجانب، نازحون^، يتجوّلون في البلاد، ويأخذون الآن لأنفسهم ما كان يان ينقصهم


 نزوحٌ للشُعوب. في الماضي كانت ميلّثات صغيرة مثبّتّة في ملابسهم توضّح الموطن الأصليّ، يُكتب عليها من الشرق، أو من من الغربا

 شديدةً في أحيانِ كثيرةِ، وكذلك فيما بينهـم.

## -19 آب/ أغسطس-

انتهت أيام السعادة، بدون سيّارة أدلر عليه الآن التقدّم بطلب للتنقّل. مع ذكر سبب.

أحضر ساعي البريد في يوم جمعةِ على درّاجته خطاباً لهانزن. كان
 والتلغرافات كان يأخذها من مقرّ القيادة.

عناوين، وكُتبت عناوين جديدة، أُعيدَ إرسال الخطاب إليه ورئر عبر جهاتِ

 لمدّة ستّة أسابيع في فرانكفورت، نضْلاّ عن فتح الخطابِ من جهرة ما ما في

فيزبادن. هذا ما جعل هانزن، بعد قراءة الخطاب، يثور غضبباً، ويصرخ قائلاً: "إنّ رجال المحخابرات يحشرون أنفسهـم في كلّ شيء" .

## عزيزي ميشائيل:

أردتُ الكتابة إليك منذ مدّةٍ طويلة، ولكنّني لمْ أتمكّن من ذلك؛ لأنتي لمْ أعرف مكانك، ولا عملك، وإذا كنت على قيد الحياة. كان خاطرآ يحزنني، كما آنّني كنت أشعر بالخجل من أسلوب والـو وداعي لك. ذهبت بعدها إلى متحف تاريخ الطبيعة، وسألت عن أبيك، تحدّثت إليه، وسمعت آنك بخير، وتلّما تكتب خطابات. رأيت بعض حيواناته




 انتهت الحرب في أوروبّا، وأردتُ أنْ أقول لك: إنتي سأعود
 والوالدة، والأخ بخير ـ عادت منطقة الإلز اس إلى فرنسا مرّةً أُخرى ونى وصرنا



 كان لدينا مع بداية الصيف في نيويوركُ موجةٌ حارّةُ، عكس العاصفة الثلجيّة التي مرّت بنا. كنت أجلس يوماً في هذه الحانة، أشرب القهوة،

وأتناول الشطائر. فكّرت فينا، حين جلسنا هنا، وحولنا هؤلاء البشر



تحدّثنا بها و وتها. (وإنْ كنتْ قد كتبت صيغة أولى منه).

لقد انفصلت عن هوراس، كان موعد حفل العُرس محدّداً، أهداني


 بعدها شيءُ غريب؛ استيقظتُ بعد حُلم ذات ليلةٌ تضيتها إلى جاني
 ليست الأنفاس التي أودّ سماعها لسنواتِ وعقود. نهضتُ وسط التّليل، وجلستُ إلى المائدة في المطبخ حتّى حلّ الصباح، نـّ تمّ صار حته بأنّ الأمور لنْ تسير على هذا النحو، وآني لنْ أستطيع الزواج بها

 هذه هي أخبار العالم الجديد.
أرجو أنْ تكون بخير، سأكون سعيدة بِلقائنا.
كاثرين.

اليوم الحادي عشر
 الخطاب بعبارة: آأر جو أنْ تَكو ن بتخير ه. هل هذه العبارة دار جة اليو $؟$ - نعم، قديمة نسبيّا، ولكنهها عبارةٌ جميلة.

القصر ... -مغطع غير مفهوم-... الثورة... -مغطع غير مفهو م-.
أجلْ، لـمْ أتمكّن داخل القصر من متابعة التطوّرات في بافاريا إلّا من بعيد. كان رئيس الوزراء أيزنر قد اغتيل في شباط/ فبراير 1919. أيزنر كان
 رئيسأ للوزراء، تأميم البنوك والمؤتسسات الصناعيّة. كان مثاليّاً ومؤمناً ببناء مجتمعِ مسالم ومتساوِ من خلال الـُحّةُ فقط. أدخلِ يوم العمل ذا الثّماني سـاعات، وحقًّ المرأة في التصويت، والتأمين ضدّ البطالة. أطلق عليه الملازم، الكونت أركو، الرصاص في الثارع. كان تصرّفاً بلا أيّ داع؛ لأنّ أيزنر كان في طريقه إلى الاستقالة بعد هزيمته في الانتخابات. كان الكونت أركو عضواً في جمعيّة ثول"(")،
(*) جمعية ثول (Thule Society): مجموعةٌ تأتسّست بعد الحرب العالميةّ الأولى، واشتهرت برعايتها لحزب العمّال الألمان الذي أُعيد تنظيمه لاحقاً ليسبق جزءأ =

ويفصح الاسْم، ثول، عن البرنامج العنصريّ، المتمسّك بالشُمال، والمناهض لليهود. -مفقط غير مفهومأجلْ، كان أيزنر يهوديّاً، ولكنّه ليس مؤمنآ، كما كان يُقال. ملحلٌ في في


 أكثر من ذلك، ذهبت إلى محطّة القطار، وذهبت إلى ميونغ، على الرّغم من مرضي، وأنا ملتفُ بمعطف الصّ الصديق المبطّن بالفراءه، بعد أن دفعتني


 أَنْ وتعت هذه الأحداث. كنت أظنّ أنّ السَّحَن هناك مثل تضاء العطلة. أجلْ، تظنّ أنك في إجازة. كان الوضع أيضاً هادئاً وسط الثورة، بصرف النظر عن الطائرات القادمة من بامبيرج التي كانت تلقي المنشورات، حيث
 ضاحكين، نظراً للتهديد المكتوب في المنشور بهجوم الفرق العـو العسكريّة.
 تولّوا الحُكم من فناني شفابنج والحركة البوهيميّة فيها: أنصار الحركة ونة
 وإرنست نيكيش، وسيلفيو جيزيل، وجوستاف لانداور الذي أقدّره
= من الحزب النازيّ. سُتيت نسبةّ إلى ثول، أو ثولي، وهي جزيرةٌ تقع في أتصى شـمال الأرض بحـنـب الأدبيّ اليونانيَ. (م).

كثيراً، كان وزيراً لتنوير الشعب، ووقعت في نطاق مسؤوليّاته المدارس والجامعات أيضـاً.

في يوم بارد من نيسان/إبريل، مكان الاجتماع الوزاريّ للتكوين


 مقصّ ومطرقة، مسحج ومسطرين، ومعها شرائط زرقاء وبيضاء. فير وري

 البنيّة الداكنة والسوداء في هذه الحانة إلى جانب المستمعين. السبب يرجع إلى أنّ هذا المجلس التنفيذيّ كان يجتمع يوميّاً، وكان من حقّ الِّ الجميع إلقاء الكلمات. أطلقوا على هذا الوضع ديمقراطيّة القاعدة. مرّت النادلات قويّات البنيان بخصور رهنّ المـتلئة بصعوبةِ عبرْ الممرّات الضيّقة







 جديدِ عن التاريخ من خلال المناقشات والتدريب؛ لانّهم تربّوا وتعلّموا على النظام القديم. العظماء الذين صنعوا التاريخ: فريدريش الأكبر،

والأمير الكبير، وسائر العظماء، خاصّةً بسمارك، ثتّ بسمارك مرّةً أُخرى،

 لحظات البؤس، والحلول الوسط، والاختراعاعات، والهز الئمبر. ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة التمهّل في الحديث، ومحاور لاي لات
 عادته: ا(من يملاُ رؤوس الأطفال بهذه العبارات: إلى التراب براب بكلّ بأعداء


 ليغطّي على صراخ الذين ماتوا في الصقيع. هذه هي حقيقنة التيا التاريخ. كاني
 كان أكتر ركاكةَ، بصرف النظر عن منعه التعذيب المدنيّ، لمْ يكن نظام حُكمه إنسانيّا؛ فقد أبقى على التعذيب العسكريّ، والضر الضرب بالسوط على الظَّهُر. صاح أحدُ من الحضور مردّداً مقولة الملك: (إنّ لكلّ واحدِ الحقّ في أْنْ يسعد بقناعاتها.
يقع ذلك عندما تكون لديه قناعةُ من الأصل. تبدأ الحُرَّيّة بالتفكير،
 السُلطة. يرمي هؤلاء بظلالهالهم، ويتركون إنجاز النازات الآخرين ني الظلاملام. صاحت البارونة ليتاو، الجالسة أمامي، وهي كاتبةٌ شابِّةٌ كانت تؤيّد العلاقات المتحرّرة، مثل زميلتها السابقة البارونة ريفيتلوف: ا(هذا

## - ماذا كان مفهو م:....علاتات متحرّرة؟

- لا للزواج الأحاديّ؛ للسيّدات الحقّ أيضاً في الحياة مع أكثر من شريك. إذنْ، جلست هذه البارونة، وعلى الرغم من البرد القارس، بفستانٍ مفتوح الصدر، مثل لوحة سوزانا الجالسة في الحمّام. رفع العديد من أصحاب الذقون الطويلة رؤوسهم للفوز بنظرة إلى داخل الفستان. ناقش الجالسون إلى منضدة القيادة في مقدّمة القاعة كيفيّة عرْض هذه الحرب التي انتهت منذ خمسة أثهر مضتـ ما ما هي الأسباب؟ من الذي أدّت أفعاله إلى هذا القّتل الجماعيّ؟ من جنى الأموال من ورراء ذلك؟ هل من الصواب أنْ نمنح الأوسمة لهؤ لاء الأبطال الذين قتلوا الآلكّ الكثير من البشر؟
 وصاح: المن يدافع عن الوطن يخاطر بحياته؛ هذا ما ترمز إليه الأوسمة،

 في حالة إطلاقه عشرين ضربة على طائرات العدوّ، على وسام الاستحقاق، أو ماكس الأزرق، نسبةً إلى الطيّار الألمانيّ ماكس إيملمان. عشرون قـيّلا
 قال لانداور: (أجلْ، هذا عملٌ مُشُين"). كيف يمكن عرض هذه الحرب؟ كلْْ تعد المسألة تقتصر على المعر كة فوق الخيل السعيد، ملايين القتلى، وملايين المُصابين، فردان ونهر سومرّ ودولة يحكمها لوياثان.
أثار السؤال عن مسؤوليّة الحرب في هذا التجمّع شجارآ كبيراً. يجب
 أيضاً. المسؤوليّة عن الحرب الحبر الكبرى؟ ألمانيا! القيصر! أركان الحرب،

حرب هجوميّة، خطّة "شليفن". اكتُسحت بلجيكا المحايدة. صاح

 القاعة، فاصطدم بالنادلة التي كانت تحمل أريعة أكرئ أكواب جعّة، وسقطت

 لولا صعود لانداور، هذا الرجُل الهزيل، فوق الهو أحد المقاعدي، وإجباره الحضور على الصمت والاستماع إليه، لتحوّل الموقف إلى تشابك بالأيدي داخل المطعم.

قال: القد أحسن الرفيق كورت أيزنر صُنعاً، حين أعلن عن قيام ولاية



 القضاء على دروس التاريخ المتعطّشة للدّماء، والمعتمدة على عرض المذابح والأبطاله.
أجرى لانداور في النهاية استفتاة، وحصل على أصوات الأغلبيّة

 حكيت للصديق ولليونانيّة عن اللّقاء. أعطاني الصديت دلاني دواء ضد الحد الحمى؛ ليخفض الحرارة قليلاً. حكيت عن جلوس المبعوئين مع المهتمّين بالشأن، والسماح للجميع بالمشار كة، وعن طرح الأسئلة جميعها بصر احيّ

ومن دون استياء، وعن الحديث عن أسباب الحرب، هذه الكارثة التي حلّت بأوروبّا كلّها. يبدو أنّ مضمون حدين الِيثي كان متداخلاّ؛ لانّ الجلسة نفسها كانت فوضويّة.
كان بلوتز، بوصْفه عالماً لتحسين النْنل، ضدّ الحرب تما تماماً؛ إذْ كان يموت في الأغلب البشر أصحاب الجينات الجيّدة: الشجعان، والأقوياء، والمقدامون، وأصحاب الشخصيّات القويّة. كان يرى في البلشفيّة الروسيّة
 وأرقى، ولكنْ لا يمكن الربط بين الحكومة القائمة على المستشارين والبلشفيّة على الإطلاق. كانت أهداف جوستاف لاندافياور، وإيريش
 المتحكّمة، لا لدكتاتوريّة الطبقة البروليتاريّة. كانوا أحرارآ، ويميلون إلى

 جريف، الذين أيّدوا -مع الأسف- فوز الحلفاء ضدّ ألمانيا والنمسا.


 عن النار المطهّرة للحربه، كانوا يقاومونه، يدخلون السجون، الـون أو يرحلون
 بالحمّى التي أصابتني.
قال: "آهِ، أنت لا تزال متعلّقاً بتصوّر اتك القديمة. أعرف هؤلاء الر جال القذرين، ورائحة الجعّة التي تفوح منهم. إنّهم ثوريّو المقاهي، باستثنائهم هُم، لا أحد يأخذهم على مَحمل الجّة. يتناقشُون، ويتكلّمون ويتكلّمون.

هُم مجموعةٌ طيّبة القلب وساذجة، ولكنهـم لا يصلحون لتنفيذ رغبٍ



الحياة، الضعفاء، لن يغيرّوا شيئآه.

قلت: ״لا، الضعفاء هُم من يغيّرون الوضع، ويعرفون النقصان،

 والموت- هُم من يطالبون بالسعادة لنا، وللتعساء كلّهم. ليسوا ممّن ينعمون





 لـْ يستطع تذكّر اسْمه. - ذلك الطبيب الذي قادنا في المكان، فكّرت فيه كثيراً، وفي هذا
 الضعغاء؛ لأنَهم يعرضون علينا سعادتنا التي لا نستحقّها، وصحّتنا. ما كان

اسمه؟
أصابتني الحمّى بالرعشة، لدرجة أنّ أسناني كانت تصطدم بيعضها انتبهت أنيتا، هذه اللسيّدة الجميلة التي امتلأ قوامها و ولدرها الِّا والتي كنت لا


وتشكّل الفخّار، وتفرده. لأيّ مدّةٍ تدوم الّلهفة إلى ما انزرع داخلنا من
 ذلك؟ أنتِ هنا، الماضي هنا، في الّلحظة الحاضرة"ه . لـْ أعبأ بالصديق
 تعرف بما سينطق لساني؛ لآنها قالت سريعاً وبموضوعيّة واضحةِّ: (اذهب فوراً إلى الفِراش، وإلّا ستموت".

أخذت يدي الساخنة، مثل جبيني وأفكاري المشتعلة، وقادتني إلى
 تلك التي لمْ ألتفت إليها، والفراش الجاهز للنوم، والمدفأة الصغيرة التي


 على الفراش، ولفّت هذه الفوط الباردة والمبتلّة حول ساقيّ ولـيّ إنّها تذكرةٌ بجسدي، أثارت هذه الرعشة الساخنة التي أصابتني لحظة سعادةِّ مثّل

 اللّون الأحمر الداكن لشُجرة الزان الحمراء. طوفانٌ من الأنكار في الحُلم:
 أطباقاً بها وجبة كُرات الخبز الساخنة بين أكواب الجعّة المغطّاة بالرغوة

الكثيفة
حضر الصديق أيضاً، حقّقت انتصاراً صغيراُ؛ لأنّ الغيرة دفعته في
 للاطمئنان علينا. كان يكره شعور الشفقة، ربّما ظنّ أنّ النساء، بحُكم

عاطفتهنّ الخاصّة، تنساق إلى التقارب غير المألوف مع شخصي يعاني،

 المضطّرب معه، وتوافقني على آرائي، وهو أمرٌ نادر الحدوث، بتا بتعليقاتِ مثل: هو محقّ، وله الحقّ فيما يقول، ثمّ قالت في النهاية: ״إنّ التعساء
 لجمال اللّوحات التي رسمها! وليناو التعِس، الذي توفّي، وهو مريضٌ ولا نفسيًّا. قصيدتي المفضّلة: الغجر الثلاثة، قمت بإلقائها: (القد علّمني الثلاث، حينما نواجه ليل الحياة، كيف ننهيه، ونقضيه نومأ، ونخسره، ونحتقره نلاث مرّات. قال ألفريد وقتها: "حسناًا).
ها هي جالسة الآن إلى جانب فراشي لتضع فوطةً باردةً جدّاً على

وضع هو الآخر يده على جبيني ليقيس الحرارة، ثمّ أعطاني مشروبآَآخر
 بشرب الدواء المرّ كاملاً. ريّما اختلفت الأمور لو آنه مارس مهنهة طبيب


 والقوّة، والعُعمر المديد.

بقيت أسبوعين في الفراش تحت رعايتها. طالبت الحكومة الهاربة في
 من برلين، وتكوّنت مجموعاتٌ شبه عسكريّة في منطقة بافاريا العليا. قيل:

الكفاح ضدّ الفوضويّة! الكفاح ضدّ البلشفيّة اليهوديّة! الكفاح ضدّ ما هو

 للجمهوريّة السوفيتيّة. قرأت التقارير التي دخلت القيرح القصْر، كانت صحيفةً

لمْ يكن الابن الأكبر للصديت قد بلغ التاسعة عشرة بعْد، وكان عائداً
 على الفرق العائدة: البنادق، والقنابل اليدويّة، وبندقيّة آليّة. حُفِر خندقان
 الممتلكات أمام أصحاب الاتّجاه الأحمر، يا لَسُخرية المو قف! أنا الزائر في المنّل كنت أنتمي إلى هؤ لاء. قيل: إنّ المعر كة دائرةٌ فيّ في محيط ميونخ.
 إرنست تولرو، الذي كان عريفاً أوّل في الحرب، القيا وريادة العليا للجيش

الأحمر .

- تولر ؟ إرنست تولر ؟
- نعم، الذي اشتريت أنت كتابه. نجح بالفعل في ردّ الفِرق شبه العسكريّة في منطقة داخاو. داخاو تحديداً، حيث أُجبرتُ أنا، بعد مرور أربعة عشر عاماً، على جرّ آلة المدحلة إلى داخل معسكر المعتقل هناك
 الشيوعيّ. سمعت في القصر عن المعركة، أظنّ يوم 16 نيسان/ إبريل . فيل

 اليونانيّة إقناعي. أردت الذهاب إلى ميونخ. أجلْ، أنا مُحبُُ السلام، أردتُ

دخول الحرب، أردتُ على الأقلّ دعم الحكومة، وأنْ أكتب المنشورات،



 رحلت بهذا المعطف المُحترم، وحماني بالفعل من هجو ما الجيس الأبيض . المين

 اتتصرت المعارك على منطتتين في المدينة. كان الجيسن الأحمر، المتينكوّن



 يسألني أحدُّعن أور اقي. رأيت هنا بالمناسبة أوّل الصلبان المان المعقونة، كانت



 المدينة، عرفتهم من الجمجمة المرسوبئتي
 شتارنبرغ، حيث كان يقيم قادة الفرق شبْه العسكريةّ، الذين أطلقوا على أنفسهم بفخرِ زائفِ اسْم: الفر تة القياديّة غرب.

هل يبعث حديثي على الملل؟

- بالهكس، لقد عايشُت في هامبورع مع بداية عام 1932 الخفلانات التي وتعت بين الحزب الاشتر اكي" الألماني" ويين الحزب بي الشيوعيّ

 ألتونا. كان ذلك في تموز ا يوليو، حينما أُطلقت الئر طة الينر ان على ستّ

 كنت أنت و قتهاعضو أفي الحزب الديمقر اطيّ الاجتماعي"؟ - لا، كنت قد تركت الحزب؛ لأنّ الكتلة الديمقراطيّة الاجتماعيّة






 من جيش بروسيا: الأعلام والغناء، والطابع الدوليّ، واختيار المعركة بديلاً

 أربعة أشهر، كان أكستهيلم سيخرجه من الباب، ويقول لي أنْ نلتقي في

 وضعه زميلٌ في عربة طفل، وغطّاه بكبيِ من القشّ، ثمّ وُ وضع الطفل

الرضيع فوقه، فدفعت سيّدةٌ شابّةٌ بعربة الطفل الصارخ عبر الحدود إلى
 الجمهوريّ، يجب الدفاع عن العَلم، وكان الأخير يلقي نفسه، وهِ وهو يمو يموت
 الانتماعيّ الانُتراكيّ في عام 1905 في مدينة ينا، حَمَله نائبٌ من بادن، كان عَلماً أحمرَ بشراشيب، وكُتب على القماشِ بالّللون الذهبيّ: پاتّحاد



 هذه الزرقة بالسُّحب المرسومة داخلها الأمل الذي سعى الرفاق على مدار سنواتِ وعقودِ للكفاح من أجله، لقد ذهبوا من أجل هذه الزُّرِّة الُّهِ والأفق
 (إإنّ الخروج من الحزب كان الْ صعباً عليّ. كنت كثيراً ما أحلم وقتها آنتي

 الني يحيط بي، ثمّ ينتهي الحلم"،
ستلمت كتاب الحزبب الأحمر الصغير الخاصّ بي، ومعه طوابع دفع الاشتراك، في كانون الثاني/ يناير لعام 1915 إلى مجموعتي الحزبيّة. لْم
 ولا الحزب الشيوعيّ الألماني.
-مقطع غير مفهوم-
أجلْ، كانت لديّ اتصالاتٌ مع الحزب الديمقراطيّ الاجتماعيّ

المستقلّل لألمانيا، ولكنْ لمْ أكن عضواً، ظللتُ محارباً فرديَّ، لديّ التزامٌ


 الأولى في المؤتمر الاشتراكيّ الدوليّ للعمّال في زيورخ، كان اليّ ذلك في
 البرلمانيّة. رأيته بعدها غير مرّةٍ في برلين، في البداية كانت مصيادفةً؛ إذْ كان
 أُسرته إلى جنوب ألمانيا، إلى كرومباخ. - هل كانت هنالك معر فة بين لانداور وبلوتز ؟

- أجلز، ولكنْ تجنّب كلُّ منهما لقاء الآخر. كان جان جوستاف لانداور عكُس الصديق القديم على طول الخطّ، ابنّ لتاجر أحذيةِ يهوديٌ من من كارلسروهة، شخصٌ ضعيف البُنية، بأطرافي هزيلة، وعقليّة عالِيم. من

الصعب تصوّره في ساحة المبارزة.

- ماذا تتصد؟
- أقصد ساحات مبارزة اتَحادات الطلّاب. لا يمكن تصوّرهه،
 له جبينٌ عالي، قد يصفه الباحتون عن العِرِق الجرمانيّ بأنه متنفخ. كان

 الإنسان وأخواته. يجب الدفاع عن الحياة في سُكلها الشالـيا الشامل. تخرج من هذه الفلسفة الواحديّة قدرتنا على استيعاب الأبديّة داخلنا؛ نحنا نحن العالم، ويمكننا مشاركته في جماله. كان يكتب المقالات عن شنكسبير،

ويترجم والت ويتمان، وطاغور، وأوسكار وايلد. انشغل بدراسة بلوتين والمعلّم إيكارت، الذي ترجمه إلى اللّغة الألمانيّة الحديثة أيضاً. كان وان


 معه كوارث النموّ" .
خرج لانداور، كما سمعت، من الحكومة بعد تولّي الشيوعيّين بقيادة

إلى شتارنبرغ.

حاولت الاتّصال من فندقِ صغيرِ بميونخ بالصديق، أردتٌ أنْ أطلب إليه المساعدة في إخلاء سبيل لانداور. توقّعت آنه على معرفةٍ بأعضاء


 "ماذا تريد لهؤ لاء؟ أنت لست منهم" .
 وعمّا يحدث في العالم الخارجي. عبارة أبعدتها عنّي، أكثر ممّا كنت أريد
 أحاول مساعدته، وهي تجلس في قصرها، الذي يقف أمامه الابن ببندقيّة

آليّة.
سافرت إلى شتارنبرغ، إلى المقرّ القياديّ للمجموعة شبه العسكريّة.
 المجموعة شبه العسكريّة لتفتّش الركّاب، باحثين عن أتباع التوجُّه

الأحمر. كان معطف بلوتز الباهر، بياقته المبطّنة بالفراء، بمنزلة جواز
 توصّلت في شتارنبرغ اللى أحد القادة، وجلست في غرنِّ على حائطها
 الغرفة المحجاورة صوت صفُع، وأنينآ، وحرخةَ ألم. قال القائد حين رأى



سألت عن جوستاف لانداور.
لقد سلّمنا لانداور، هذا الخنزير، مع ثلاثِّة من مستشاري العمّال في شتارنبرغ إلى ميونخ. أوحى هذا الوصف لي بأنّ الخطوة التالية ستشمل

 شتارنبرغ معروفةٌ بوصفها تلعةّ للرجعيّة. طبيعة خلّابة، ولكنّها محتلّة من الثوابت، والأصالة، والثقة بالنفس. أنت كنت هناك، أليس كذلك
-مقطع غير مفهوم-
اضطّررتُ إلى المبيت في شتارنبرغ؛ لأنّ حظر التجوّل كان في الأغلب سبباً لعدم قيام القطارات إلى ميونخ. وصلت ظهر اليور اليو التالي إلى محطّة القطار الرئيسة، وقابلني زميلّ ، نصحني بسرعة مغادرة المدينة،
 وكذلك وزير الثقافة جوستاف لانداور . قد نظنّ أنّ السجن في بافاريا مكانٌ الدّ
 إيب قد أطلقوا النار عليه، وهو في طريقه إلى الزنزانة. يجب عـب عدم نسيان هذا الاسم: فرايهير فون جاجرن، فهو الذي ضرب لانداور حتّى سقط

على الأرض، وضربه بحذاثه في رأسه. بعد محاولة لانداور النهوض


 الصرصار". لانداور، هذا المحبّ للسلام الذي لمُ مُ يؤِذِ أحداً قطّ، تعرّض


 قتله وسرقته حُكم عليه في عام 1920 بالسجن لمدّة خمسسة أسمابيع بسبب




 في النبات الروح، ويدعو إلى عالم بلا كراهية، ويناصر العدل، ويناهض

العنف.
أنت دارسٌ لعلم الأدب، هل لي أنْ أنصحك بقراءة مقالة لانداور عن
هولدرلين؟

## -ممطط غير مفهوم -

لمْ أعُد إلى بحيرة أمارزي. منعني من ذلك التفكير في مجموعة
 أيضاً: (هؤلاء ليسوا جماعتك"، (البلى، هُم جماعتي، الذين قتلوا وضربيوا

في ميونخ".

استأجرت غرفةً في فندقِ بالقرب من محطّة تطار ميونخ الرئيسة، وتضيت نلاثة أيَامِ بسبب الحتّى في الفراش الحديث عن برلين والأجواء هناك سيبعدنا عن الموضوع.
 شاركوا لا حقاً في هذا الوباء. دعنا نسترح قليلاً.


 الدعتقلات التي تُتل نيها اليهو د؟






 سؤالك: عرفت معلومات دقيقة عن تتل اليهود في عام 1943، من شـئهي معروف، كان ذلك في نهاية شباط/ فبراير، في ظهيرة أحد الأيام. كنت أجلس إلى المنضدة المصنوعة من خشنب البندق، وسط منـي منجر الكتب القديمة. كان أكستهيلم يقول: إنّه اشتراها من من فلآحِ في منطقة

 التي يحكيها أكستهيلم عن أصل هذه المنضدة جزءُ لا يتجزّا منها. كان

يجب على الفلّح، على الّزغم من صغر سنّه، الانسحاب من عمله إلى
 تصغير مساحة منزل الفلّح الكبير، الذي بُني في عام 1800 مني 180 من الطوب



 ولكنّ الزوجة الشابّة رأت بعدها منضدة مطبِّخِ بيضاءَ بحافةّة حمراءً في


 أثاثِ رائعة. فوقها وضعت الكتب التي يفضّل أكستهيلم أغلفتها لأسبابٍ
 أنْ تلفت نظر الزبون، يتعلّق الأمر بالدرجة الأولى بإعجاب أكستهيلم
 والخطّ، والحجم. جامع الأشياء لا ينظر إلى هذه العمليّة بوصفها عمليّة صيدٍ بالقصبة المخصّصة لذلك، إنّما بالشبكة في بحيرة سمك شبّوطِ
 والاكتشاف السعيد، يريد أنْ يعثر على الشثيء النادر والفريد وسط المعتاد. جلس أكستهيلم في الجزء الخلفي" من المتجر، إلى مكتبة (السكرتير"

 - أردت الحديث عن....

أجلْ، أجلس في فترات عدم العمل في القْبُ إلى جانب منضدة خشب البندق الفارغة من الكتب، على يمين الباب. جلست حينها في هذا المكان، وكنت أكتب پالكتالوغ" الذي يصدره أكستهيلم مرّتين في العام، عن الكتب المعروضة. إنّها توصيفاتٌ دقيقةٌ للكتب، وآثار الاستعمال، الِّن، وحالة التجليد، ونوع الورق ولونه، ودار النشر، وسنة الإصدلار، والطبعة، والإهداءات، والعلامات الموضوعة في الكتاب، هناك أكا أيضاً ملحوظةٌ خاصّةٌ عن تصنيف الكتاب في سياق مُجمل أعمال الكاتب. كما فـا تلت: كنّا في نهاية شباط/ فبراير لعام 1943، في يوم تُنبئ نسمته الدافئة بقدو مئ الربيع



 لون البنطال في هذه المرّة رماديّاً، وعلى الجوانب شانِ




 قد تصل إلى حدّ المعارضة للنظام، والحزب، وهن وهتلر . جلست، وظهري لأكستهيلم وللضابط المقدّم، إلى المنضـدة الدصنوعة من خشب البندق، ودوّنت التفاصيل كلّها المطلوبة للكتالوع، أتذكّر حتّى هذا اليوم آنها كانت لإصدارِ جميلِ للكاتب مارتيال. كعب الكتاب مكسوٌ بالجِلد، ومكتوبٌ عليه بماء الذهب: ماركوس

فاليريوس مارتيال، مقتطفٌ واحدُ باللّغة اللاتينيّة والألمانيّة. إنّها ترجماتٌ
 بصرف النظر عن أثار دود في الركن الأيمن الأعلى للكتاب، كانت حانـ حالته قياساً بعمره جيّدة.
كان في الكتاب إعلانُ عن أربعة أجزاءٌ تالِية، وتمنّيت وجود واحيد منهما على الأقلّل في مجموعتنا في القبو . نزلت إلى أسفل، ولكّنتّي المْ ألجد

 أتنه تدخّل في هذا العدد في النصوص المتر جمة للكاتب أُوبيتس، وحذف أجزاءً منها لأسبابِ أخلاقيّة. كانت هذه هي المواضع المفضّلة للقراءة. عكفتُ على المراجع، متصفّحاً هذا الإصدار الذي كانت بانت بداخله الديله بعض العلامات المكتوبة بالحبْر، سمعت أكستهيلم يتحدّث إلى هذا هذا
 يبدو، ربّما يعرفه من حلقة الكاتب جاتب جورجها
 على المطار الأخير في منطقة التطويق بستالينغر اداد، بالطيران إلى مقرّ القيّا القيادة
 الطويلة، ورنضوا هناك الاستماع إليه. تيل له: الإنّ عليه الرجوع إلى الـى منطفة
 عن الأوضاع المزرية هناك: العجز في رعاية المُصـابين، ولسعات المِين الصقيع،
 التطريق، وعن الطعام وسط المخلّفات. كانت الإمدادات التي التي وافتق جورينج على إرسالها بالسلاح الجوّيّ أكذوبة، ولمْ تكن في آية مرحلةٍ

بالقدْر الكافي. يبدو أنّ الضابط قد سأل أكستهيلم، وهو ينظر إليّ أنا،

 الرئيس للقيادة، وخاصّةً القائد هتلر، وعن القرارارات التكتيكيةّة الخاطئة المتعلّةة باستمرار الوضع، ورفْض تحجيم الجبهة. بسؤِ ال أكستهيلم عن تقيبم الوضع في ستالينغراد، بوضْفه منعطفاً حاسماً ومهلّداً للانتصار الألمانيّ، أجاب المتتمي لأركان الحرب: آأنّ هذا المُنعطف جاء جاء في

 المكاسب التي وصلت حتّى القوقاز قد أرهعت القوى: طلبات الإمداد


## به وقتها، وما يتعلّق بالهزيمة كلّه أيضاً.

 ولكنْ هناك صديقُ ورفيقٌ كان شاهدآ على عمليّات قتلِ جماعيّةٍ لاَلانِي




وصف الجحيم لداتي".
سأل أكستهيلم: إذنْ، هذه لِست إشاعاتِ تنشرها إنجلترا لتشويه
سمعة ألمانيا عالميّا"ّ؟
سمعته يقول: (لا، هذه حقيقةه.
 إلى سبب الزيارة؛ أيْ: شراء طبعةٍ خاصّةٍ من لامرثيّات دوينو" للكاتب

ريلكه. كُتب على صفحة العنوان بثلالة خطوطِ قديمةِ ومختلفةِ امْمُ راينر
 توقيع ريلكة، تحته في الوسط عام 1923، ثـمّ خط فاصل، واسْـمُ دار النشر:
دار إينزل في لا يبتــيج.

كان إصداراً جميلاً، وفيما يخصّ المعاملات التجاريّة لزْ يمنح أكستهيلم دائرة الأديب جورجه أية تخفيضابِ، على الّرّغم من العلاقات الوطيدة.
تحدّث الاثنان من خلفي عن المرثيّة الثامنة، وعن الملاك الذي يجب
 الإشاعات المنتشرة قد أصبحت -من خلا يجب أن يكون مُطلّلعاً على الحقيقة- واقعأ، قتل اليهود. ودّعني المقدّم حينما خرج بكتاب الشُّعر المغلّف بورقِ ناعم من
 هزّ رأسه، ودَمْدم: الشيءّ مرعبّ، ولا يصدّقه عقلّل". توجّه إليّ: (الكتمان ضروريٌّ، هل تفهمني؟! انـي .

- نعم.

لْمْ يذكر اسْم المقدّم، لمْ يئق بي إلى هذه الدرجة، ولكنتي لْم أسأل
أيضاً.

## نقل البيـيانات البـحثيّة

جاء اتصصالٌ من مقرّ القيادة الرئيس. المطلوب نقل النتائج البحيّيّة لعالِم تحسين النّْل إلى منطقة فيزبادن. سيقوم عالِم أحياءِ هناك بالاطلّاع علاع على البيانات، لتُشُحن بعد ذلك عبْر البحر إلى الولايات المتّحدة.
حضرت إلى القصر في الصباح السيّارة المُعلن عنها، سيّارة أوبل بليتز
 إنجاز حياة زوجها سيُنقل. ربّما كانت لا تزال خائفةً من مصادرة القصر، وربّما وقع ما يحدث كثيرأَ مع الأرامل الواثقات بأنفسهنّ: سـعادتها بانـا باختفاء إرْث زوجها، وتوفير مساحاتِ خاوية. لقد بدأت مرحلةً حياتِّةً جديدة؛

 الضمير حين ترى بقايا نتيجة أبحاثه.
أُطْلم هانزن الضابطين، التلَذين لـْ يسمعا شيئَاً من قْبُل عن عِلم تحسين
 في عربيّة النعل الصغيرة، خاصّةَ بطاقات البيانات التي كانت بالِّالّالآلاف،
 كانت في حالة سُكْرِ مستمرّةٍ، وتحوّلت إلى مجرّد أر فام.

ولكنْ كانت في العربة ثلاثة صناديق تحتوي على الملفّات الخاصّة

حتّى مع التغليف الدقيق، اتضّح أنّ نصف البطاقات والملفّات نتط
 اللماغ والأوراق المنبتة المنقوعة في الكححول. طلب هانزن إلى السائق الحضور مرّة أُخرى الْاري.

 اليوم إلى فيزبادن، وغداً إلى فور تسبورج"،
 حاملةً نصف الموادّ البحثيّة التي تكوّنت على مدار عدّة عـيّ عقود.
حضر جورج ومعه الكاميرا. قال: هرائع! ! لقد رأيت عَربة المخلّفات. سيتهي وتتا هنا تريباً، حياتنا ستتحر ر. ما مخططّطات السيّدة؟،.^^ - ستأتي بعد الظهر.

ذهب جورج إلى بحيرة الشبّبُط الصغيرة، وهي أثبه بالمستنقع،


-21-آب/أغسطس-
التباسات.
حكى الرائد إنجل: اههيملر لمْ يتمكّن من حسْم السؤال إنْ كان هو شخصيًّا نسخةً من هاينريش الأسد أم من القيصر هاينريش الأوّل. مرّة

هذا، ومرّةً ذالك). فحص المشرّح وخبير الأعراق، البروفسور أوجين فيشر، الهيكل العظميّ لهاينريش الأسد، واكتشف التحامامَاً في الخضر
 البروفسور فيشر، في محاولةٍ لحلّ المسألة، أنّ سبب الالتحام هو وقئن حادثة صيْد.
تمّ تأتي أنضل النتائج على الإطلاق: كان الهيكل العظميّ لسيّدة.

## - بدون تاريخ-

شخرّ من أصل يهوديّ. نظرةُّتحث عن سُبُل التهجين.
أعراقٌ من دَم غريبِ وطفيليّة.
أثشاصٌ أدنياء بحُكم الور اثة.
مرضى الجينات الوراثيّة.

اشترى هانزن بعض الأغراض من المتجر المخصّص للجيش: الخبز،




 مرّةً أُخرى الجوارب ألحضلفون الموفة إلى أعلى، وسُعِد في أثناء صعودهما المركب؛ لأنه سيقول لاحقاً: (ابابقي مرتديةً الجوارب، اليارب،
اقتربت نهاية آب/ أغسطس، كان الطقس دافثأَ، ولكنّه لمٌ يعد حارّاً.

الشُمس ليست حارقةً. خرج بحرصِ من الميناء الصغير، ثتّ إلى البحيرة

 أعلى من الماء، ويعثرت الرياح شـعر ها، وقالت: "(ميّا نحلّق في الهواءاءلا . وصلا عبْ البحيرة إلى منطقة ديسن، وربطا المركي المركب في رصيفي هي هناك،





 التي امتدّت فوتهم بألوانها الزاهية، بالتفكير في الذنوب؟ هـئن هذه السماء
 أزعجه لاحقاً خجله من تأثّرها من دون أن أن يحتضنها، قال: دأجزل" نحسب، و(أجزل" هذه لمٌ تَكن إلآلا اعترافاً بعجزه. بعناقها كانِّ كان سيظفر بلحظة قربِ كبير.
وقفا لاحقَا أمام ملالٍ مصنوعِ من الخشبَ، بدا كآنه يحلّق فوق حوض التعميد في الهواء.
نحن لا نعرف في الشمال هذه الملائكة المحلّقة، لهم وزنٌ ثقيلّ؛
ولذلك يقون في الأرض.

 يصمت قال: "هل هو بالفعل كذلك؟".
ردّت: (ابكلّ تأكيد".

فكّر في الكلمة القديمة التي كان يستعملها أستاذه في سانت لويس
ليصف بها الجهلاء من الفلّاحين البسطاء، ووصف بها نفسه. هذا كلّه علمٌ لا يمكن تحويله إلى أفعال.
عادا إلى رصيف المركب، وعبَرا البحيرة إلى الشاطئ المقابل. رمى

 المركب إلى المياه متشابكي الأيدي. كانت المياه باردة وصحافية.
بعد عودتهما إلى المركب فتح زجاجة النبيذ الأبيض، وفردت هـري هي مفرشاً بمربّعاتِ بيضاء وزرقاء فوق الطاولة الصغيرة القير القابلة للطيّ، ثتّ


 البحيرة خاويةً تماماً، وساد الهدوء التامَّ
بسبب ملحوظِّ منها، تحدّثا لاحقاً عن قانون منع التآخي.

- ماذا سيقول رؤساؤك في العمل إنْ رأونا معاً؟
- لا أعرف، ولا يهمّني.

 أطفال وضحايا للنازيّين أَيضهاً. وافقها هانزن آنها سياسةٌ كاذبة.
- لقد أسقطتم قنبلتين على اليابان، قيل: إإنّ مئة ألفِ من البشر قد

ماتوا".

## - لمْ أُلِقهِ أنا.

- هل من الصواب قتل المدنيّن؟ مثلما حدث عندنا. استهداف المناطق السكنيّة، وقتلى بالآلاف في هامبورغ ودريسلن. - ما هو الصواب في هذه الحرب؟
- أنتم تتحدثّون عن جرائم حربٍ اقتر فناها، ولكنْ أليست هذه جرائم

قال هانزن: 月الا أعتقد ذلك، لقد أنهينا بذلك الحرب، الحرب التي بدأتموها أنتم واليابانيون"). أصرّت: (لا، أنتم تقيسون بمقياسَيْن، وهذا ميرٌ للسخطط").

- لقد اخترتم هؤلاء الأشخاص بمحْض إرادتكم. لـْ يُم النازيّون بانقلابِ عسكريًّ، ولا لاحقاً. لقد اخترتم أنتم. رجُلّ بذقِّ مدبّب...
- ماذا؟
- رجُلُ بذقِن مدبّبِ، من أنصار الملكيّة، حكى لي ذلك. لقد وافق الجميع، عَدا الديمقراطيّن الاجتماعيّين. عدم أهليّة ذاتيّة بطرائق ديمقراطيّة.
- لا يمكنكم الحُكم على ذلك، من السهل إظهار الذنْب عند تُبوت


 أهليّةِ ببطء. بالتأكيد كان هناك الكثير من القُصَّر المستعدّين لذلك. انتهى النقاش فجأة. حينما أراد هانزن فتح الز جاجة الثانية، وتعت منه


والتقط أنفاسه، وغطس مرّةً أُخرى، حتّى التقط الفتّاحة من قاع البحيرة. عاد إلى المركب، وجلس شاعراً بالبرد، وشفتاه ترتعشان قليلا، وضحك الفـك أيضاً.
قالت: (أنت صبيٌّ شُجاعٌ، سأدفّكُ". جلس والمنشفة تغطّيه. جفّفت جسده، وردّدت: "أنت صبيٌّ شـجاعٌّها بالطّبع شَعَر آنّها لا تأخذه على مَحمل الجدّ، ولكنْ لمْ يعبأ في ظلّ قربها منه بهذا الأمر . شربا النّ النبيذ القادم من ايبفهوفن، وتناولا كسرات الخبز المغموسة في زيت السمك الـي المعلّب
 المتّحدة. قالت، كآنّها توقّعت هذا السؤال: إإنّها لا تتخيّل قدرتها على
 كانت تقصد في الأغلب الرجُل في الصورة بالإطار الفضّيّ. لمْ تكن الشمس قد غربت بعْد، استلقيا في المساء من دون ملابسهما

 قدميّ بالبردل". كانت النافذة مفتوحةَ. قالت مولي: (الهواء مُعبّأ بروائح الخريف: حريق الحقول، ونار محصول البطاطس، والأوراق المتساقطة

 في حالة بقائه في البلد.
${ }_{0}$
t.me/t_pdf

- أنا أسعد رجُلِ في هذا البلد^. - حسناً.

كان يحب أنْ أعبّر عن سعادتي بالّلغة الألمانيّة، فكلمة سعيد، وكلمة
 مجرّد مسافةٍ بسيطِّ، ولكنْ حتّى هذه المسافة لا نقدر عليها.

## اليوم الثاني عشر


 - إلى أين سُتُقل؟
 - وماذاعن أحاديثنا. - سيُجمع كلّ شيدء، وتُعاد كتابته، ربّما ستُستعمل لرنع دعوى. - لقد مات. - الجُناة الآخر ون على تِّد الحياة. سيُحاسبو ن. يجب أْنْ تسو د العدالة بعد عمْر الظلم، ويجب أنْ نعر ف كيف وصلنا إلى هذه الحالل، ويجب
 - يمكن أنْ يتكرّر دائماً. - עا سيأخذ القانو ن مجر اه.

- ليست الحُريّة والعدالة من المسلّمات؛ يـجب الدفاع عنهـما باستمرار، حتّى في أصغر، أصغر الحدود. - صحِح، لقد تحدّثت عن نهابة جمهر ريّة السو فيتـ.
- هربتُ وقتها من ميونخ إلى برلين، وعُدتُ في شباط/ فبراير لعام 1931. ليس بسبب الصديق، لا، بلّ من أجل الجل السيّدة التي حالفني الحظّ للحياة معها لمدّة عامين وشهر. كانت قد حصلت على وظيفة مصمّمة أزياء في مسارح ميونخ. ذهبتُ وراءها؛ لأنتي لمْ أكن مرتبطاً وظيفيّاً بمكانِ محدّد. يجب أنْ أذكُر أنتي لمُ أَحبّ العودة إلى ميونخ؛ كانِ صور الذكريات حاضرةً بوضوحِ في ذهني: ذكريات المرحلة التي افترت فيها القوى الرجعيّة في هذه المدينة، وهذا الأسلوب البافاريّ الغليظ لضهابط المجموعات شبه العسكرية أوبرلاند، وهذه الأعمال الوحشيّة حينما انتُهِكَ المدافعون عن جمهوريّة السوفيت، وأُطلقت عليهم النار:
 هذان الاثنان فحسْب، بلْ أكثر من ألفيْ شخصص.


 الوصْف وتتها. ما أخذه النازيون كلّه لاحقاً في برنامجهم للحُكم كان موجودآ، وترجع جذوره إلى هذا الانقلاب اليساريّ. لقد فازت الِّ القوى
 هذا التفكير السطحيّ في العِرت الآريّ. ربّما رأيت الّلافتات على حلى حدود المدينة. أُعيدت الكتابة عليها، ولكنّها مقرو الّاري: ميونخ، مدينة التغيير. لقد سبق أنْ حكيتُ عن عودتي إلى برلين بعد مَقتل لانداور وسائر

 استخراجه ودفنه في مدفن الغابة. لْمْ أسافر حينها إلَى هناك؛ لأنْني لمْ أملك

المال. قام هتلر والجنرال لودندورف في العام نفسه بانفلابِ ضدّ الحكومة
 الاحتفالي": المسيرة إلى قاعة القائد، قد أطلقت الشُرطة النار عليه الديه.




بأيديهـم، واستعملوها في بناء الشوارع.
 المدافن اليهوديّة الجديدة. أذهبُ كلّ عام وأضع حصى من نهر الإزار على المقام الصغير؛ لا يجب نسيانهيا


- هل لي أنْأطرح عليك سؤالآ؟ّ حكيتُ لك الكُ الكثير عنّي، وعن صديقي القديم، وعن اليونانيّة. هل أحببت من قْبَّ؟ ؟ اسْمح لي بهذه الصيا درجة آنك كنت مستعدّا" للتّخلّي عن كلّ شيء من أجل بداية جديدة؟

- وماذا بعد؟
- لقد أو قفتْ هذه الحر ب بالقصّة.
- كيف أوقفتها؟
 شابةّ تعرّفتُ إليها في القطار، في الشتّاء. وصلنا إلى نيويور دك، وشـلّت



جلسنا و تحدنّا مدّة ثلاث ساعاتِ تقريبا، ظللنا نتحدث. ألُفةُ جميلة. هل لي أنْ أْصفها كذلك؟

- نعم.
- كانت أضو اء السيّارات تمرّ على مهلِ أمامنا. التقينا لاحقاّ، مر"ابت تليلة. تِّلْ أنْ أغادر بالسفينة إلى أنتفِيربن كنّا معاً، و كانت مخطوبةً.
 حاولت عناتها و تقيلها لحظة الو داع، قالت بو قاجة: "لا تلمسني".

 في الأغلب مقياسٌ لمشاعرنا لتأثرّك بهذه السيّدة؟
 الحوار والمو تف. هذه المدينة بإمكاناتها التقنية كلّها: مترو الآنفات،
 السيطرة. سادَهدوءءّعامُّبُحُكم الثّلج المتساتط ميّل القطن .



 والشتخص الآخر.
- وماذاعن رفيقتك؟
- كان ينقصني الكثير ممّا كان لديها؛ كانت بسيطةً بوجهِ خاصٌّ، وتغني. تخيّل انتها كانت تغنيّ في الصباح، وترسم، وتبكي. ليس حُزناً،

ولكنْ من فرط السعادة. كنّا في ديسن، هذه الكنيسة بالدير. أنصحك بضرورة الذهاب إلى هناك.

- نعم كنت هنالك.
- أعجبتك؟
- إنّها غاية في الجمال.
- كنّا هناكُ في عام 1931، في الصيف، ليزافيتا. كنتُ رجُلوَ كبيراً؛ تخطّيت منتصف الستينّات، في حين كانت هي في نهاية الأربعينّات،


 بعفويّةِ، كانْها تغنيّ. قد تتفاجأ؛ لمْ أسمع ضحكتي تُطّ قِّ قبل آنْ أعرفها. كنت أضحك بالطبع، ولكنّ الغريب آنني لمْ أسمع نفسي، كأنني أصمُّ
 حين أضحكك. أسمع ضحكتي من خلال ضحكتها. أمرٌ غريبٌ، أليس كذلك؟ كانت المرّة الوحيدة التي عشت وسكنت فيها مع امر أةِ، أستيقظ معها، وأخلد إلى النوم معها. أريد القول: إنّها كانت مرحلةَ سعيدةً؛ كانت
 أرضي كبيرة في منطقة شفابنج. صاحب المصنع هارتل، الذي كان يُني الأدوات الصحّيّة، في عضْرِ بدأ فيه الاستحممام المتنليّ، كان قد بنى لنفسه هنالك فيلّ ضخمة وساحرة. احتفظ بهذا المنزل الصغير والقديم على طرف فـف
 لجذّه، كما عمل والده هناك في مراحل تدريبه المهنيّ، قْبل أنْ يخترع مرشّة الحمّام المتحرّكة. الابن؛ أيْ: المالك الحاليّ، توسّع في الإنتاج،

وحالفه الحظّ في الاستثمار في تجارة الأُنْهُم، فصار رجُلاَّرَيّا. كان مُحبّاً

 صغيرة، احتفظت بالطابع الريفيّ لمنطقة شفابنج القديمة ونـي فقط أريد الريد التعبير عن حالة السعادة التي غمرتنا وقتها؛ كنت أكتب مقالاتي لجريدة التية النـي النقابة
 قصيرة، ولكنّها ظلّت في وجْداني حتّى اليوم. كانت لِيزافيتا تُعِدُّ كعكة
 الخمان الأسْود القديمة. لـمْ نكن الطريق إلى المسرح بعيدةً أراها الـا وهي تركب الدرّاجة بغستانها الصيفي"، أو معطفها وغطاء الرأس المقاوم للماء تحت الأمطار الخفيفة، تلتفت إلى الخلْف، وتلوّح لي بيدها. إنّها صورُ ترسّخت في الذاكرة، مثل المرّة الأولى التي رأيتها فيها.

- زو جُكَ؟
- نعمه، يمكنني أنْ أقول إنّها زوجي، على الرّغم من عدم زواجنا.






 وصدرها، ويداها. عيناها فقط كانتا واسعتين وكالحَتَيَّ السواد. كانت رقيقةَ، ولكنّها تملك توّةَ تفوق الوصف.

تعلّمت الحياكة في بوزن، ثمّ جاءت إلى برلين. لمْ تكن تفصّل
 ودرست تاريخ الأزياء. زُرتها لاحقاً بعض المرّات في أتيليه المسرح. ترافقني صورتها، وهي تقف بمعطفها الأبيض المختصّص للعمل، وأميا وأمامها


 إعجابي بها، حينما يكون في معصمها حلقة مثبّتّة فيها الدبابيس، وبياني شفتيها دبو سان تصحّح بهما تصميم الفستان الأوليّي. ترفع القماش هنيا هنا قليلاً، وتقصّره في موضِعِ آخر . أجل، لقد جَمعَنا المسرح كنت أكتب -بين الحين والآخر - مقالات نقيد مطوّلةً لمجلّة (الإدراك
 خمسة آلاف نسخة، أو أكتب تعليقاتِ سياسيّةً لجريدة (النقابيل، وهي وهي



 الصياغة، هذا ما حدث مع المقالة النقديّة لمسرحيّة الإلجراءئ لبير لبريخت
 الأول/ديسمبر لعام 1930 في مبنى قاعة الأوركسترا القديم في برئلين. خططّط بريخت لهذه المسرحيّة أنْ تكون بالأقنعة مثل مسرح (النو إ؛ يُرسل
 المضطّهدين هناك على العنف والوصول إلى المعاومة. يرتدي الخمسة

هذه الأقنعة، بوصْفهم رموزاً للعمل السرّيّ والتكيُّت مع عمّال اليوميّة، ثمّ

 ليتخلّى عن دور المسؤول الثوريّ، ويصير، على غلى غير المتوقّع، الشنخص

 على الثوريّن الأربعة تسويغُ قْلُ زميلهم أمام لجنةٍ رقابيّة في روسيا.




 يتصرّف من منطلق الإحساس بالمسؤوليّة. لا يساوي ما ما نعيثّه في الحاضي الحر

 بالنّسبة إلينا، وتكمن فيه السعادة كلّها، ويتعلّق الأمر بأكمله بهذه المّا الموازنة،

 أتصد بهذه المسر حيّب؟
 ويفدّر هذه المسر حية آيضاً.
 شاركتُ فيها، وعبّرتُ بعفويّة عمّا قلتهُ باستفاضية في مقالتي النقديّة: „لا

تنطلق المسرحيّة من الحاضر بوصْفه مكاناً للحياة المتحقّقة. تتحقّق

 الموت من أية فرصةِ للتصحيح؛ لا مجال للإعادة. يجب التفكير مع سعادة الفرد في تعاسة الآخرين. لا لمنطق معركة التحرير، الذي يوافي لافق الرفيق
 في عام 1936 من وقائع سياسيةٍ في الاتّحاد السوفييتي". كانت التا الأخبار في ألمانيا وتتها تتحدّث باستفاضةِ عن هذا الأمر؛ لأنّ البلشفيّة اليهوديّة
 الأحكام المفروضة على زينوفايف وكامينيف، ثمّ سافر ريبنتروب إلى الى موسكو، واتُّفِقَ على حلْف هتلر -ستالين. كان عاراً أَبديّاً على روسيا. كنت ألتقي في ميونخ بين الحين والآخر برفيق من الحزب الشيوعيّ الألمانيّ
 بحُجّة أنَّ الاتّحاد السوفييتيّ كان مُجبراً على الموافقة. لـْ يكن الآتِّحاد السوفيتتيَ مستعدّاً للحرب بعْد، وفي حاجة إلى وقت. لا أبالغ إنْ قلت:
 انحطاطاً في تاريخ الاشتر اكيّة").

- عقد روزنلت اتفاقيةّ مع ستالين لِيُخفَ هتلر والنازيّنَ. ماذا كان البديل؟ ؟ كان روزفلت يعر ف أنّ ستالين لِس ديمقر اطبّاً كان الاتّحاد السو فيتيّ يكبت الحرّيّات؛ مئات الآلان في المعتقالات. ماذا كان

البديل ...-مقطع غير مفهو م-
يستعمل ماكس فيبر مصطلح أخلاقيّات المسؤوليّة. بالمناسبة، دارت مناقشةٌ بين بلوتز وماكس فيبر في عام 1910، خلال مؤتمر علماء الاجتماع

الأوّل، حول مصطلح العِرق. انتقد فيبر بلوتز بشدّةٍ بإشارته إلى تأثّر المجتمعات بالثقافة والمحيط، وهذا التأثير أقوى ألوى من حُحكم الور الثاثة. يكفي هذا التصوّر حول الكائنات الرّخوة الخاصّ بالأعر اف الحيويّة. بالر جوع
 أخلاقيّات الاعتقاد وبين أخلاقيّات المسؤوليّة أليّا أخلاقيّات الاعتقاد قد


 يستعمل له المصطلح البديل (الشُعب)، الشفققة مهمّةٌ ومطلوبةُ للفَردَ، ولكنْ على المستوى الأعلى يجب ألاً تشعر بالشُفقة في سياق تحمّل

المسؤوليّة.

## -مقطع غير مفهوم -

لمْ يؤمن ستالين بأخلاقيّات الاعتقاد. حين عقد هذا الحلْف لألسباب السيطرة السياسيّة، لمْ بِعل ذلك لمحارباربة سلوك ألمانيا العـيا العدوانيّ، على

 الاتِحاد السوفييتيّ. لمْ تسمح أخلاقيّات الاعتقاد بالطبع بالتحالف مع




 فاقدي البصيرة. في الوقت ذاته تسلّمها للقنابل التي تدقر مدنها، وكنائسها

القوطيّة، ومكتباتها، أجلّ، والبسُر أيضآ، آه. كانت قناعةَ تعارض آية عاطفة،
 - أرد دت أنَ تحكي عن زوِجَكَ


 المثير للدهشة في هذا العرض كثافة هذه المحادثات وتي وحماسها، تصانياديمت الآراء. أجلّْ، يجب وصْفها بهذه الدراميّة. رأيتها، وهي تتحدّث إلى إلى سيّدِّةٍ


 إلى جانبها. وصل إليها بعد شهرين في برلين عَرضٌ من مسرح الغرفة في

ميونخ و...

- وماذا عن بلوتز ؟

عُذرآ، لقد ابتعدت عن المـي




لوكس؛ لانَني لْمْ أخبره بانتقالِي إلى ميونخ.

 الأسف. أجلْ، كان هذا الخاطر يشـغلني أيضاً، لحظة من الحزن بسبب
(*) كلمة لوكس أو لكس هي وحدة شدة الضوء في نظام الوحدات الدولي. (م).

حرماننا من الأطفال، بسبب الحُبَ والانجذاب القويّ، وليس بدافع





 على أيّ حال، قالت: "إنّ لديها أعمالاً يجب إنجازها ألأِها). إذن، ذهبت وحْدي إلى القصر، وأقلّني الابن الأكبر بسيّارةٍ كبيرةِ من





المائدة في الحديقة مجهّةٌ تحت الشّجرة. كان الهواء نقيّا، ورؤية جبال الألب مُتاحة. كعكة تفّاحِ مخبوزةٌ ومغطّاةٌ بطبقة سُكَّر . تالت:
 معك زوجك، كما تطلق عليها. حكيت عن عملها في المسرح. سألتني عن اسمها ومديتها، بوزن، نظر هو إليَّ. قلت: (أجلّْ، إنّها يهوديّةها . أومأ






بقائها في برلين، وتحكي عن زيارتي المتكرّرة إلى المرسم، وأهمّية ذلك
لعملها.

- هل ما زلتِ ترسمين؟ - نادرآ؛ هناك الكثير الذي يجب إنجازه هن هنا.

قاطع حديئي معها، وقال: هميّا، سأقودك إلى منشأتي البحثيّةها . أوحى

 قادني إلى المنشأة الكيرة، يُحيط سورٌ بحظائر الأرانب الخشبيّة

 يرتديان مئزرين رماديّين، ومسؤو لان عن نظافة الحظانئر ا في محور هذا المعسكر ثلاث نكنات أكبر في المساحناحة، تحت





 صبّ المساعد بوساطة كوبِ مدبّب السائل في فَمْ الأرنب.


 مدهونة بالّلون الأبيض. هنا قاعات التشريح مع الكنُف المجهريّ،

وكتابة النتائج في جداول. كان لكلّ حيوانِ بطاقة عليها أكثر من مئة بيانِ
 الدماغ وفلقات المشيمة الخاصّة بالأرانب في برطماناتِ زي كحول. يُكتب على القصاصات الملصقة بيانات عن أصل الأرنب، الجيل الذي ينتسب إليه، وتاريخ نزع الدماغ. كانت هذه هي مهمّة المساعدين العلميّنن. كانت سيّدةٌ شابّةٌ بمعطفِ أبيضَ تحمّل أرِّ أرنباً على ذراعها إلى الى

 قال: (اإنّها سلسلةٌ من الأبحاث الشـاملة والممتدّة لسنوات، أراد من خلاللها إثبات أنّ الكحول يغيّر فلقات المشيمة). أوْضَح: (أمامنا في سلسلة الألة


 ذكر المجموعة الثانية الذي لْْ يشرب الكحول"، .
كان الهدف من سلسلة التجارب الأولى، التي أُجريت بالطبع على

 التناسليّة، وعلى ذلك بالذّرّيّة. قد نقارن بالحالة والة البشريّة حينما يبالِّ يبالغ شخصّ في السُّرب في أثناء الاحتفالات بالكرنفال.
 وشهور، بالمصطلح المتخصّص، لإدمان الكحول. تمائل هذه الحيوانات الإنسان الذي تعوّد على شرب من اثنين إلى ثلاثة لتراتِ من الِّ الجعّة من دون


أيضاً؛ يجب الوصول إلى الحقيقة المتعلّقة بتأثير زيارة الحانات وشُرب الخمرة على الذرّيّة البشريّة).
سلسلة التجارب الثالثة: يُنقع الحيوان المنويّ لذَكر الأرنب في

 في المئة، فتزيد بذلك احتماليّة إبّبات الضّرّر على النّريّة رسم لي بناء الدماغ. قال: اتمثلّ الخلايا العقديّة المركزية هنا ونا وهنا، هل تراها؟ هذه الخلايا هي محور الانفعالات العاي الحضويّة والنفسيّة كلّها،


 بالكامل إلى القاع. إذنْ: دغْم سلامة العِرق هو أساس أية سياسة، ومحكّ اختبارِ للمُمُلُ الإنسانيّة كلْها.
 عند صدغ الحيوان. يستغرق الأمر وقتاً تصيراً، ويكون بلا ألم. هل تريد المشاهدة؟).

تردّدتُ لوهلةِ، ولكنْ فكّرت في ضرورة رؤية ما يحدث لأكون شـاهدآ.
 أجزْ، شاهدتُ ما يحدث، كانت أذنا الأرنب تتحرّكان منذ لحظاتِ
 ويظهر بياض العين الخائفة والمجروحة، وتوضع الكتّاشة عند الرألـئر
 جلسنا لاحقاً في مكتبه، تحيط بنا مئات البرطمانات الزير جاجيّة، بأحجامٍ

مختلفة، وفيها مستحضرات الخلايا التناسليّة والأدمغة. كانت هذه الغرفة بزجاجات الكحول هذه كلّها تأكيداً ذاتياً على الخلوّ منا




 إنّه ينتقم باسْم العلم من هذه الكائنات البريئة" .
حينما سمعت أنّ العشُاء أرنب في الفرن، ودّعتهم بحُجّة أنني مضطّرّ
إلى إنهاء كتابة مقالة.
--مقطع غير مفهوم -
أجلز، ربّما الحزن هي الكلمة الصحيحة لوصف مشاعري، وأنا عائدٌ في القطار إلى ميونخ، حُزنُّ على فقداني لشعوري القديم بالقرب. في عربة القطار، ونظرت من النافذة، فكّرت في هروينا مرينا من بريسلاو، ورحلتي الطويلة الأولى إلى أمريكا والعالم الجديد.
-مقطع غير مفهوم -
أجزل، شيءٌ غريب! كان هنالك شيءُ أشبه بالوداع، لمْ تكن مبادرةً من طرفي، لا، بلْ منه هو. دَعا قبل موته بوقتِ قصيرٍ أصدقاءه ومعارفه


 كلّها التي جاءت بعد ذلك، والقتل، والتفكير في القضاء على السلافيّين،


بالأشعّة، وقتلهنّ بالجوع والأوبئة. كنّا في عام 1940 إذنْ. يواجه الجنود









 بعض تلاميذه الذين صاروا أساتذة الآن يقفون إلى جانبه، ويقف شـيا بالر

سألته: آألا تشعر بالبرد؟^.

- (اتذهب مرّةً واحدةً إلى سقف العالم، فتصبح محصّناً ضلّة البرده.
 الياك، ليس بالطبع من فراء الحيوانات الكبيرة الأثبه بنشارة الخشبّ بنبّ



قادتنا مساعدةٌ للصديق إلى القصر، وإلى داخل مكتبه بالإضاءة الخانيانتة. مقعدان فقط إضافةً إلى مقعد مكتبه الذي رُسم على ظهره بالطـي بالطباشير نجمةٌ خحاسيةٌّ صغيرة. تعارف الجميع فيما بينهم، ولكنّهم تجنَّبوني: البرونسور

فيشر، مدير معهد القيصر فيلهيلم، والمتخصّص في الأنثروبولوجيا، وعِلم الوراثة، وتحسين النسْل، مدّ لي يده، وسألني عن اسْمي، وقال: (آه، هذا أنت إذنْل،، ثّمّ انصرف عنّي، وشـالر فحسنب، الذي قاطعه الآخرون أيضاً، واصل الحديث معي، وحكى عن دير يقع بالقرب من لازا، متخصّصي في تحنيط الخنازير. لمْ أهتمَ بقصصه، إنّما تابعتُ تقرير مؤسّس عِّم تحسين النْنل في السويد، البروفسور هيرمان لوندبورج، طبيب الأمراض
 عن الخبرات الجيّدة في تعقيم الدصابين بالإعاقات الذهنيّة في السويد. قال: \#إنّ الحكومة الديمقراطيّة الاجتماعيّة أدركت أخيراً المسؤوليّة


 الألمانيّة العاميّة. واصل حديثه قائلاً: „إنّ القانون سيُطبّق أخيراً على أصحاب السلوكيّات غير السويّة اجتماعيّا"). أومأ برأسه إلى أجنيس بلو ألوم





 انتظرنا، وتساءلناعن سبب هذه الدعوة التي جاءت على غير الـي المتوقع ظهرت اليونانيّة، شَعرها الذي زادت شيبته مرفوعٌ إلى أعلى بِعَصا


ومشدودُعلى صدرها قليلة، وياقته لهاطرف أبيض . خطرت على بالي فكرةٌ

 أومأت اليونانيّة برأسها إليَّ، ثمّ غادرت الغيّ الغرفة. واصل الجّ الجميع الحديث،








 النُنل اعترافان، ولا يمكن نصْله عن العلوم الألألمانيّة. لمْ أْغُعُم اليوم للاحتفال بهذا النجاح، بلْ للاعتراف بإخفاقِ وتع"،
 الحائر لإرنست رودين.
واصل بلوتز: القد خسرت المعركة ـ يا رفاق السنين، أنتم تعلمون آنتي




كيف أعبّر عن ذلك! .

أنا الذي كنت أعرفه مدّةَ طويلة، لَحظتُ نظر اته الحاثرة، وقلت: ا(على نحوِ مُتنامّ، قال: النعم، صحيح، أهلاً بصديقي من مجموعة الباسيفيك البعيدة، وإنْ قادك الزمن في اتّجاهِ مختلف. أستطيع القول: إنّنا جاهدنا،




 النجاح. ذهب مجهود السنوات الماضية هباءً، ولكنْ ليس بلا فائدةِ تماماً؛




 به ذقنه الأبيض، بدا عليه الإمعان في التفكير، تذوّقٌ يضُحبه تفكيرٌ رجع خمسين عاماً إلى الوراء.

 هناك إلى محطّة القطار، ثمّ المنزل.
-مقطع غير مفهوم -
سمعت بعد مرور ثلاثة أسابيع عن وفاته. رنّ جرس الهاتف في متجر الكتب القديمة، وقال أكستهيلم: (مناك رجُلُ يسال عنك، كان هذا أمرأ غير معتادِ على الإطلاق؛ أنْ أتقِّى مكالمة. لا يوجد

في شقتّي على السطح هاتفٌ كما تعرف، ولمْ يطلبني في متجر الكتب القديمة أيّ شخصي على الهاتف، باستثناء اليونانيّة. صوتٌ ذكوريٌّ ذكر اسْم اليونانيّة.


 مثل المصابين بالربو جميعاً، الذين يموتون بسبب نوبية، وموتهم أثبه





صوت حرارة الهاتف الر تيبة.
يبأل أكستهيلم: ا (ماذا حدث؟ هلتى هذا الوضع لوقتِ طويل.

# Q 

- لقد مات.
- 
- هو، الدكتور.

هاتفتُ -بعد مرور بضع ساعات- اليونانيّة. أعطاني أكستهيلم



"لقد مات).

حكيت لها آنتي عرفت عن موته من شخخصِ اتصل بي على الهاتف. تعجّبت وسألت: (امن كان هذا؟؟).
لا أعرف، لمْ أفهم الاسْم. قالت: (اربّما كان الطبيب الذي طلبوه للاستشارة إلى جانب الطبيب المعالج، الدكتور شُميدينجر ـ ولكنْ من ألـون يعرفك؟ وكيف استطاع الوصول إليك؟". أكملت اليونانيّة: پأنت كنت حاضراً، وسمعته حين قال إنّ نظريّته، التي أعطاها قيمةً هائلةً، ومنحها
 كثيراً في حوارنا الأخير"). تردّدت بسببها في الذهاب إلى دفنه. ليس من مصلحتها أنْ يراها أحدٌ بصحبة معتقل سابِّ، ولكنْ قلت لنفسي لْمْ تعُد له، ولا لأُسرته، أهمّيّة




 طرف الطريق إلى المدفن الصغير. كنت أظنّ أنّ الأرض جار جافّةٌ على




 الأكاليل والزهور المربوطة: في المقدّمة الأكاليل الفاخرة لمئّل القائد رودلف هيس، ووزير داخليّة الرايخ الدكتور فريك. تحدّثُت شخصيةٌ

قياديّةٌ عن العِرت الآريّ، ونقاء العِرت، والصفات المحمودة للشمال، مثل:
 عن طاعته لأدولف هتلر من خلال إنجازات حياته، وجدّيّته الكبيرة، وأمله
 "إنّ الرجُل الذي يُدفن الآَن قد أسْهم إسهاماً جوهريّاً في تأسيس الفكُرْ النازيّ".
بحث شالر، بمعطفه الأسْود المتهالك، والأكمام القصيرة، عن رفقتي، وهمَس بغمزةِ لي أنّ آلهة أساطير الشمال سيأخذونه إليهم.
لْْ آخذ معي إكليلاَ، ولا وروداً. دُفن وعاء رماد جثّته في الحفرة. عزّيت بعدها اليونانيّة، وهي واقفةٌ بملابسها السوداء واء
قالت: ॥شكراً أنك حضرت").

لمْ أذهب إلى مأدبة العزاء، على الرّغم من دعوتي إليها، بلْ عدت إلى
 الأعلى، وخُطى زبوين يمسي فوقي. وصلت الخطوات الِيلى إلى رفوف كتب


 لألف عام. ندمت على عدم بقائي في أمريكا في عام 1912 في أثناء زيارتي
 لأعمل وأساعد في تحسين الأوضاع، والعمل من أجل مزيدِ من العـي العدالة الـة

 الديمقراطيّ الا جتماعيّ القويّ، القدرة على تقديم نموذيّج للدّول الأُخرى،

مختلفي عن العبوديّة الأسيويّة، كما حدث في روسيا البلشُفيّة. توجّهت

 (شلاجيترال، والمهداة إلى أدولف هتلر . تذكّرت المرّة الألأخيرة التي رأيت
 الأولى التي سمعته فيها يتحدّت عن الظلم في العالم، حين ماني ماجم أصحاب
 نعمة الذكاء. كيف يمكن لنا تعويض هذا الظلمّ؟ كيف يمكا يمكن تصحيح




 الكمّاشة، التي كانت توضع على رأس الحيوان، والتشنّجات التي التي كانت تصيب جسده. تيبّ* للحظاتِ، ثمّ يسقط الرأس إلى جنبّ

## الاستطلاع

طُلب هانزن مرّةَ أُخرى إلى مقرّ القيادة الرئيس. حقّق معه قائدٌ من الإدارة العسكريّة حول السيّارة الكابريوليه التي صـادرها، وحول المنزل، المتزل المطلّ على البحيرة. ستّ غرف، هل هذه مزحة؟ لقد انتشر هذا

 موجودٌ هناك، والمستندات جميعها، فضْلاً عن مقاطع نسيجيّة، كما آنه يحقّق مع رفيتَ قديمِ لعالِمْ تحسين النسْل ذاكـ
وافق الضابط، ولكنّه استفسر عن الأمر في قِسم علوم التاريخ التابع

الثانية، أو الثالثة على مقياسِ من واحدِ إلى عشرة.
 الأدلر. هو ضابطُّ فقط، السيّارة الكابريوليه لا تجوز إلاّلا لضابط رُكن؛ أيْني رائد، وما يعلوه من رُتب.

قال جورج في المنزل على البحيرة: "اببساطة، أكتب أنّ أحداً لْن يتعامل

 هذه الأبحاث كلّها؟ هذا الصيدليّ النازيّ يعاقبك"، .
ظهر الصيدليّ بعد مرور يومين، جاء سيراً على الأقدام. كانت الأمطار

 كان فاغنر يتجنّبّهم. رنّ جرس الباب.
تركه هانزن ينتظر، جرس متكرّر بعد توقّف طويل .


- مفتاح السيّارة، هذا أمرّ مكتوبٌ من قيادتك يؤكّد على إلزامك بردّ بردّ السيّارة فوراً.
- پافورأ؟). أمره هانزن: (اانتظر). أغلت الباب، وترك صيدليّ الحيّ واقفاً تحت المطر.

شرب قهوته على مهلِ، وانتهى من تدخين السيجارة، وأحضر بعد

 يده، رفع المفتاح إلى أعلى. شَعَر بعدها أنّ هذه اللّلعبة غبيّةٌ، فرمى إليه المفتاح
وقف ينظر إلى اللسيّارة المبتعدة: لونها الأزرق الداكن الجميل، والغطاء الأماميّ للسيّارة بلونه الرماديّ الفاتح. ابتعدت السيّارة على

الطريق الزراعيّ، رآها قْبل أنْ تنعطف إلى الطريق العموميّ بالإشارة الوامضة، على الّرّغم من عدم وجود آية سيّارةٍ أُخرى.
استقلّ هانزن بعدها بيومين سيّارة جيب يقودها عسا عسكريٌّ إلى ميونخ.





 فكّر هانزن في أنّ الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، معاملة النُدُل سخيفة. "ماذا لديك؟".

- عصير اللّيمون. - الجةع؟
. $\mathrm{y}-$
- حسنآ، أحضر عصير التليمون.

قالت: (هذا أفضل، الوقت غير مناسبِ لهذه المشروبات؛ لمْ تغرب الشمس بعْدل".

خلعت نظّارتها الشمسيّة، ونظرت إليه بعينيها الزرقاوين الثّفّافتين،
 دون مقدّمات: (النْ نتمكّن من اللّلقاء مرّةَ أُخرى"). - (الماذا؟؟). شعر فجأةٌ بضربات قلبه.

- لقد تعرّفتُ إلى شخصي آخر.
- من؟

قالت: صلا تسأل، أنا لا أسأكك أيضاًا.

- هل أغرفه؟
- لا، لا تعرفه، ولا يهمّ ذلك أيضاً. يجب أنْ أطوّر عملي. أليّ معاش
 اعتني بابني، وأنْ يكون حاله أنضلـ
أحضر النادل عصير الّليمون، ثمّ قالت: الادْنا نشُرب نخْب المستقبل، مستقبلك أنت أيضاًا،.
حكت بعد ذلك عن المتجر، انتهت من تفصيل الفساتين الأولى،
 الملابس. فكّر في نوع هذه العلاقات، فلمٌ يعد يتابع تطوّر إنشاء المتّجر ر المّا احتاجت أيضاً إلى تصريحِ للبيع، وبعدئِّ عدّة تصريحاتِ إلِّا إنّ الإدارة الأمريكيّة بالبيروقراطيّة نفسّها التي مارستها الإدارة اليّا الألمانيّة قبل ذلك،
 تعجيل الإجراءات، وحصلت على الأختا العلاقات، ولكنّها قاطعته بحركة يدها ألجّل، يمكنتي البدء الآلن، ويمكنتي


 (اتخيّل ! يُسمح لي بتصدير البضاعة إلى منطقة الاحتلال البريطانيّة". - مُبارك.
- متى سترحل؟

استجاب لها، تناول مشروبه، وهو شارد الفكر. تبّلته حينها، للمرّة الأولىى،
 عليه آنه كتيبةٌ محدّدةٌ، أو اتنه في الخدمة. كان فقط مدنيّا بزيٌّ موحَّد. تحدّثا عن بعض الأمور الأخرى، ثـمّ جلسا لوهلةٍ صامتَّنِ يدخّنان،


 المتحف العسكريّ المُحطّم.
جلس مرّةً أُخرى، وفكّر في آنه من المفترض أنْ يسْكر الآن، ولكنْ
 ينتظر؟ علاقة مستقرّة؟ ما سيفتقده هو أُسلوبها الفنّيّ والبارد معه. ربّما لمْ لـّم يكن ذلك مُتاحاً إلّا مع غياب المشاعر عن اللعبة. أجلّ، يمكن وصفها باللّعبة. عنصر المفاجأة، تغيّر بين الانجذاب القاب القصير غير المبالي والي والواهي
 مندوب الماكينات الزراعيّة، التي كان يلتقي بها على مدار أسابيع في سانت
 زوجها. هل كان يحبّها؟ في الأغلب لا . وماذا عن كاثرين، التي تضى معهي


 جلس لاحقاً في شرفة المنزل المطلّ على البحيرة، يدخّخ، ويشرب

كأساً من البوربون. اعتر اه شعورٌ واضحٌ بأنّ شيئاً ما انتهى داخله أيضاً، ظنّ:

 يحبّ الحديث إليه عن المستقبل القريب، المستقبل الضيّت^. لا ليس هذا المعنى الصحيح. تناول كأسه الثانية على معدةٍ خاوية. لقد عجزت الِّ
 قادم. القادم هو المعهد، أو الجامعة، وتدريس التاريخ الألمانيّ، والأدب

الألماني".
لنْ يكون الذهاب إلى كولومبيا، أو هارفارد؛ إنّه يعرف حدوده. إيفانز فيل؛ لأستاذه اتصالاتٌ جيّدةٌ هنالك. جامعةٌ صغيرةٌ بِّسُمعِّ طيّة. كان هناك ذات مرّة، حينما رافق كوبيتش إلى محاضرةٍ ألقاها. كان ذلك في أثناء الحرب، كما يستطيع الآن وصفها. كان الأمريكان قد وصلوا في الحال إلى شمال إفريقيا، وحاربوا من أجل جزيرة غور غوادلكا ونانانال. سمع حينها محاضرةً عن هاينريش هاينه، وكارل كراوس، ووصف البروفسور
 في الشوارع، وسمع إثارات القطارات العابرة لجسر أوهايو . مرّ من أمام
 ومنظّمةٌ، وهدوء؛ لا لا يزعجه حتّى نُباح الكلاب.

سألته: (امتى ستعود"). - من يعرف هذا؟ أنا لا أعرف، ربّما سأبقى.

اليوم الثالث عشر

- لقد اقترب حوارنا من النهاية. هل من الممكن أنْ تحكي لِي عن الِّ


الر حلة. لا تسألني لماذا، هنالك سببٌ ما. - هل سترجع إلى أمريكا؟





فلْتحكِ لي عن الر حلة الثانية.

- رحلتي الثانية لا يشوبها أيّ غموض. سافرت في عام 1912. كان والدي قد توفّيّ قبلها بسنواتِ، وتركُ لي -كما قلت من قبْل - إرثاً سمح

 القيصرة أوغوست فيكتوريا، سفينة تحوي الرفاهية كلّها التي قد تخطر على الِي بالك. تعرّفت في أثناء الر حلة إلى مطربة أوبراليّةٍ يابانيّة، اسْمها يو، سيّدِّ ضئيلة الحجْم، لا تصدّق أنّ جسدها يخرج منه هذا الصوت الجبّار. حين

سمعتها في مسرح في نيويورك كان العرْض رائعاً. أنت تعرف مطرباتنا،
 هذه الرحلة مرشدةَ غنيّة المعرفة في الفنّ والأدب اليابانيّ. كانت المدينة قد تغيّرت في العشرين سنة الماضية. مدينة مختلفة. كم


 الجنرال شتويبن. حسناً، كان هناك كارل شورس الثوريّ من عام 1848، الذي حارب لاحقاً من أجل تحرير العبيد، ولكنْ بخلاف ذلك؟
-مقطع غير مفهوم -
أجلز، ذهبتُ مرَةُ أُخرى إلى الإيكاريتّن، إلى الجماعة، ذلك الحلم
 المسنّون، وحصل آخرون على الأرض، ولْمّ تكن هنالك عقودّ تحكم إنهاء

 التي كان من المفترض تجاوزهان الما كان لينا وفريد يعيشان في المستوطنة،



 تعرف أنّ استعمال المسدّس مسموحٌ لي هنا بحسْب القوانين"، قالها بالحرف: \#استعمال المسدّس". كانت لغته الألمانيّة مضبوطةٍ قواعديّا، وإنْ تأثّرّ باتلّة بالِّة الإنجليزيّة.

كنت قد زُرتُ -في أثناء زيارتنا الاستكشافيّة الأولى- جماعة الأمانا


 وأتناول الوجبات مع بشر يصلّون قبل تناول الطعام. لـمْ أكن مؤمنآ، ولْمْ يجبرني أحدُّ على الصالاة، ولكنْ زادت الحوارات الـو القلقَ التي كانت تصف



 مرّةَ أُخرى. في نور سيّدنا السيّد المسيح. آمين" الـي كنت قد ذهبت إلى جماعة الأمانا، التي قيل عنها: اإنّها تنمو وتزدهر منذ عقودلا. لماذا انهارت الجماعات السياسيّة ذات التوجّهات
 شاكر، المينونيت، أو الأميش؟ من واقع تجربتنا: هل آلت حركة إيكاريا في النهاية إلى جماعِّة ريفيّة من الطبقة البرجوا لقد استقبلوني مرّةَ أُخرى بحفاوةِ شديدة. كان هنا هناك الك فارقٌ لفتَ نظري


 كانت اللّغة التي يحدّثّهم بها الربّ. الروح تستعمل أدواتها؛ المُلْهَمون.
 أوروبّا، نموذُّ مصغّرٌ عن أوروبّا نُقل إلى إلينوا، تُحكى فيه الفرنسيّة،

والألمانيّة، والسويديّة، والإيطاليّة، والإسبانيّة، والإنجليزيّة. اللّغة المشتركة كانت الّلغة الإنجليزيّة. أدّى ذلك إلى سوء فهُمْ بالطّبع؛ لآنّهم لْمْ يتقنوا

 المتّصل، والمجهود العمليّ. يتعرّض هذا الهدف من خلا لالص اللّغة إلى التصحيح المستمرّ. ستلْحظ أنّني حاضرتُ غير مرّةٍ في هذا الشأن، على الـى عكس الجماعات الدينيّة، مثلها ومثل جماعة الأمانا، التي يكون الرباط الداخليّ الوحيد فيها هو الرباط الروحيّ، أكثر من الرباط الراط العقلانيّي:
 المتشوّقة إلى المستقبل. لهذا كلّه قوّة توافقيّة وتناغميّة، تشمل الوحل الوعد بأنْ تكون حياة الجماعة بمنزلة الواحة وسط الصحراءه مثل واحة إيليم،

 إليه وهمٌّ، مثل الرجُل الموجود في القمر الذي اكتشَفنا عدم وجوده مع مع


الملائكة، كما كانوا يطلقون عليها.

- لغة الملائكة؟ كيف كانو ايسمعو نها؟ - إن كان لك اهتمامٌ بهذا الشأن، أستطيع...
- لدينابعض الوتت.
- دمدمة غِير مفهومة-
- أنصحك بقراءة التقرير الذي أعدّه الاقتصاديّ روبرت ليفمان من
 متجر الكتب القديمة نسخة. يمكنك مراجعة أسلوب خطاب المُلهمين،

ونصائحهم المقدّمة إلى الجماعة، إنّها أثبه بتجربة عيد العنْصرة، هُم الأدوات الربّانيّة، والكُتَاب هُم الحواريّون، إنّهم يكتبون الكلمة. الحمّ من
 الإلهام الذي أوصاهم بذلك.
ينصبّ اهتمامي على هذا العنصر الروحيّ تحديداً، الذي كان له تأثيرٌ
 باهراً هو ظهور شيءِ عقلانيٍ في هذا السياق، في الوقت الذي دمّرت فيه جماعة إيكاريا -القائمة على العقل ونبْذ ما يخالفه كلّه هـ هذه العقلانيّة. كان ينقصهم هذا التر ابط على نحوِ غريب. لا يُسْهم العقل وحْده في تحقيَ الِّ الوعد بالسعادة وقيام التوافق، الروح لها دور ها أيضاً، وهو تصورّ لـورٌ فقدناه في العلوم، الروح التي تتوسّط بين العاطفة والعقل . - تد أقبل بلغة الملائكة، ولكنّ ماذا عن الجانب الاتتصاديّ؟ وعن
الجانب السّيوعيّ؟

- شملت المساواة الكاملة بين الأعضاء الأطفال أيضاً؛ كان عنصر اللّعب جزءاً من الحصص المدرسيّة، وظهر مجتمع المدرسة بوصْفه أُسرةً


 والطعام الجيّد، ولكلّ شخصي مقعد في مكان عمله. أقصّ عليك هذه الِّه

 المضطّربة والسريعة المعتادة في المصانع والورش، ناهيك عن إيقاع

الإنتاج الضخم. هذه الملحوظة مهمّة أيضاً: لمْ أُلحظ أيّ شخصي كسلان،

 إلى المشكلات والنزاع. الاختراعات والتجويد لا تأخذ براءة الاختراعب؛ إلذ
 تتعلّق بتحسين ظروف العمل والإنتاج، وليس استهداف المكسب الأكبر .
 الشُكل الاقتصاديّ الرأسماليّ من الأساس. -مقطع غير مفهوم-
هذا السؤال أطرحه على نفسي أيضاً: هل الدعم الدينيّ مطلوبٌ لبناء
 المطلوُب رغبةٌ أخلاقيّةٌ وجماليّةٌ، وتهذيبٌ للمشُاعر. الأساس هو تنمية شعور الإحساس بالآخرين، مدرسة للخطاب الناقد والرأي الآخر، مع تجنُّب التجريح والاحتقار الشخصيّ. يجب رؤية النفس، ورؤية الآخر. - أنت تقصد التضامن. - نعمه، هل يمكن إنهاء حديثنا اليوم؟

## العودة إلى المنزل

وتفت سيّارة الجيب منتظرةً أمام المنزل، إلى جانبها سائقٌ أسمرُ يدخّن. كان قد وضع صندوق هانزن وحقيبته على المقعد الخلفيّ، ثمّ شَّ


 الباركيه المؤدّية إلى الشرفة. قال: „القد تبلّلت بالماء، وتلفت، هل ترى ترى ذلك؟ لقد وصلت الأمطار إلى هنا. من سيتحمّل تكاليف الإصهلاح؟". قال هانز ن: ا"حسناً، نحن لا نستعمل الأبواب في أمريكا. هذا المنزل

 فكّر هانزن: "اهذا هو شكل الإنسان الخارق الآري"، يتحدّث عن عن
 هذا الشابّ على مؤخّرته.
تجاهله على النحو الذي وصفته مولي: ننظر إلى الأجير من أعلى إلى

الاستعمار البريطانيّ. لا يرون حينها الكراهية المربكة في عيونه.

كان قد ردّ عليها حينها: "ولكنْ لن ترى أيضاً اللحظة التالية التي سيقطع خلالها رقبتك".
نادى هانزن السيّدة زاكس، وأعطاها خمسين دولاراً. تعمّد القيام
 أرادت اللسيدة زاكس تقبيل يده، ولكنّ هانزن رفض ذلك.


المهمّة قد انتهت".

نزل في فندقِ في ميونخ صادره الجيش الأمريكي". كان قبل ذلك فندقًاً
 إطفاءٌ، ولذلك لمْ يقع أيّ تلفِ بسبب الماء. فُرشت الممرّات بال بالسجاجِيد الثقيلة، وعلى الحيطان لوحاتٌ لعائلة فيتلزباخ، وكذلك لبسِمارك وك بلونِ أزرق سماويّ. عامل الفندق، رجُلُ عجوزّ، ولكنّه قويٌّ، بمئزرِ أزرق
 المصعد، وأراد جلْب الصندوت الـا لاحقاً. هذا ما قاله بلغته الألمانيّة البافاريّة،
 اقتسمها تلك الّليلة مع جورج، الذي كان من المفترض أنْ يسافر بمستنداته الهـ
 تحضير الادّعاء ضدّ الأطباء الذين عملوا في المعسكرات ومستشفيات القتل الرحيم.
فكّر هانزن أنّه كان يجب عليه دراسة الطبّ؛ ليكون فعّالاً.
ذهب إلى مكتب القيادة الرئيس، وطلب مقابلة العقيد.

بدا ميدلتون مستغرقاً في أفكاره، بذقنه الرماديّ، وجسده النحيل. كان جاللساً في حالةٍ من التركيز الهادئ، وطلب إلى هانز نا الجلوس. - ما وضْع حالة عالِم تحسين النسْل التابعة لك؟ قال هانزن: (التحقيت الفعليّ قد انتهى، ولكنّ الرجُل العجوز يريد

 قد هربت من منطقة السوديت. لقد أدّت مهمّتها بنشاطِ، وأنْهت نصف العمل المطلوب. هل ألقيت نظرةً على النَّصّ؟! . قال العقيد: (انعمَ، بدأت القراءة. هناك جزءّ أكبر من المطلوب عن

 المضادّة، وانفعلوا قليلاً. يسألون: ما هذا؟ ليس لديهـم اهتمامٌ بقصّة الهندسة الورائيّة، بلْ بمجموعة الباسيفيك، الشيوعيّين. هل هناك أية علاقِة بينهما؟ انتشر شعور عدم الثقة سريعاً. أمرٌ غريبٌ ما يراه هؤلاء البّ البشر مع هذا الهَوس بحُكمم الوظيفة!!).
سأل هانزن عن مصير المادّة العلميّة المتبقية، والمقاطع النسيجيّة
الموجودة في القصر .

- اتركها مكانها مبدئيّا، سيقرّر الشخص الذي يخْلفني في الوظيفة هذا

الأمر.

- أين ذهبت بقيّة المادّة العلميّة؟
- أين؟ ليس لديّ أدنى فكرة. ربّما في فيزبادن، وربّما نُقلت إلى


كبيرٌ بعالم الأرانب هذا. نفخ ميدلتون دوائر الدخان الصغيرة الرماديّة في الهواء، فتطايرت بُطءء.

دخّن هانزن سيجارته، وميدلتون الغليون، وجلسا في صمبت متجاورين، ينظران من النافذة إلى أوراق الشجر الخريفيّة، شـجرة تلمس فروعها النافذة مع هبوب الرياح القويّة. قال ميدلتون بعد وهلة: "هل تعرف ماذا سأنعله أوّ لا بعد ثلاثة أسابيع؟ سأذهب إلى برونسفيك للصيْدها.

كان في المساء على موعدِّمع جورج في نادي الضبّاط المو جود داخل بيت الفنّ الألماني".
كانت أمسيةً في شهر سبنمبر / أيلول هبّت فيها الرياح الدافئة، وبقي دفئها حتتى حلول الظالام. فكّر في الرجُل العجوز الذي الصداع. جلس هانزن إلى جورج في إحدى القاعات التي عُلقت فيه فيا سابقاً اللّوحات التي تعرض الفلّاحين في أثناء عمليّة الحرْث، والعساكر الـير الذين يرمون القنابل اليدويّة، والسيّدات العاريات. تناولا مشروب البوربون.

- يا لها من أمسيةٍ مثيرة!^^

قال هانزن: لقد كنّا فريقاً جيّداً، والعصافير كانت جميلةً جدّاً. ^


قال هانزن: (اإنّه قد تعلّم من جورج الكثير عن العصافير، وعن الفروت بين اللّغات، وبدأ في مدح خصوصيّة اللّغة الألمانيّة وجمالهابال، تحدّث ببطءء مشّدّداً على حروف كلامه الساكنة، عن الإحباط الذي أصابه من الاسْم الإنجليزيّ البسيط والمفتقد للتاريخ لعصفور النمنمة، على عكس الانس الاسْم الألمانيّ (ملك الأسوار)، الذي رأى أنه يصف العصفور وصفاً

مناسباً: براعته في تسلّق عواميد السياج السميكة والقديمة بأسلاكها


 الأمريكان، الذين كان معهم بعض الضبّاط الإنجليز والفرنسيّين أيضاً.
 أولى من الضبّاط إلى أمريكا. تعزف الفرقة الموسيقيّة أغنية (العودة إلى المتزد).

 الرائد ليو ألكسندر إلى المائدة. سأل بنبرته اللّطيفة ولهجتهـ النمساويّة عن

حالهـا.
أجاب هانزن، على نحوِ مفاجيئ باللّغة الألمانيّة، بانّهما استمتعا في الأسابيع الماضية في المنزل، ومنهـد الطبيعة، والعصافير، وبعض
 وهذا الخراء الذي وقع. على الأقلّ بالنسبة إليه.





 مصطلح (الإمحاء)).

قال هانزن: (إنّه سفسطائيّ، سوف نُلحقه بالدائرة السفلى في الجحيمه'
 الثلج، بسبب هذا التلطيف الّلفظي" "إمحاء"). إنّ النظام القديم عائد. لقد اشتكت أُسرة القاضي الأعلى للحزب النازيّ من أنّ المركب المدفوع بالمحرّك به بعض الخدوش. هل تتخيّل ذلك؟ لا أحد يعلم مصير كاتل هذا أيضاً، ربّما سيعود إلى كرسيّه العلميّ". ردّ ليو ألكسندر بحسنم: (الا، هذا لنْ يحدث).

حضرت سارة متأخّرةَ، وانضمّت إليهم إلى المائدة، طلبت ويسكي مع صودا، ثمّ حكت عن حادثةٍ تسببّب فيها ضابطُ أمريكيّ، كان في حالة الة سُكُكِ شديدةٍ، ودخل إلى متجرِ لبيع الحليب، ثمّ هلّد البائعة والزبائن بالمسدّس أعلنت الفرقة عن عزف أغنية: (قفزة على الساعة الو احدة). أرادت سارة الرقص، وحاولت سخْب هانزن معها، ولكنّه قال: (إنّه شرب كثيراً، وليس واثقاً من خطواتهال، تحدّث بالألمانيّة التي لـْ تفهمها سارة، وضحك ليو الذي لـْ يسمع المصطلح الألمانيّ للثقة في الخطوة من قبل.
رأى هانزن مولي في هذه الْلحظة قادمةً، بصُحبة العقيد. مرّتٌ عبْر



 الأزياء، النظرات تتابعها من الموائد كلّها.
الرؤوس تتحرّكُ نحوها، شخصٌ جالسٌ إلى المُ المائدة المجاورة قال: "أسطورة).

قال جورج: (انظر من وصل الآن، لقد وصلت بالفعل، أربع رُنب إلى
 ردّآ: „لك ذوقٌ جيّلّ، يمكنتي التصديق على ذلك).^
 حصل على النجمة البرونزيّة مع درجة الدخول في معر كةه . سأل ألكسندر : (اما سبب هذه النجمة البرونزيّة؟").

 مسدّسه في الهواء. هذا كلّ شيءء، الأمر لا يستحقّ. - لا يوجد باعزيزي شيءٌ في الحياة لا يستحقّ أعلنت الفرقة عن قطعةِ موسيقيّةِ جديدةٍ تماماً: (أحبني، أو اتركني)
 نهض هانزن بعد وهلةَ، ببعض التردّد. قال جورج: "هيّا اجلس! أرجوك، لا تسبّب المسكلاتل|. ذهب هانزن بخطواتِ ثقيلة إلى المائدة

 لوّح العقيد بيده، وصدّه بأدب.

 إلا الر قص. الآن، وإلّا لا البى الأبده .^ لَحظ للمرّة الأولى كيف أنّ هذه السيّدة المتحكّمة في نفسها، والبّا والباردة، تفقد السيطرة على نفسها. قالت متلعئةً: (لا، من نضلك، توقف").

قال: "لكتني أريد ذلكه. كان مقتنعاً بما قاله بلسانٍ ثقيل، وغضبِ
 فحسنب، بلْ للتأكيد على ما قاله، والاقتراب من مولي لئلي لم تحتمل الما لمائدة

 خبرةَ، ومتخصّصٌ في عِلم النفس والتنويم المغناطبسيّ. قدّم الاعتذار

 هانزن عن المنضدة المنقلبة وشظايا الزجاج. نام هانزن في الّليل داخل فندق الجيش لاحقاً كالمُشْخَّر، نومه كان


 هو الاثنين، وحينما جاءه الردّبّبالإيجاب، توجّه إلى الـيّ الحمّام. حمل عامل الفندق العجوز صندوق جورج إلى الخارج. ظلّ ها هانزن
 خرج جورج من الحمّام، ربطة العنق متدلِّيةٌ ولمْ يربطها، حاملاَّالَ سُترة
 في هذه الدنياه،.^ ثمّ أردف: (ايا ملك الأسوار، حظّ سعيدا". لوّح عند الباب إلى هانزن بيكه، وخرج وسط الضوء المؤلم. $\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$
t.me/t_pdf

اليـوم الرابع عشر

- أجل، كان قويَّا ومستمرآ مع حلول التليل.
 وداعاً. كنت تريد أن تحكي لي عن شـي نـلر والأديان. - نعم، ربّما يكون لك اهتمامُ بهذا الشـأن. لقد زارني شالر في هنا العام في متجر الكتب القديمة، في شباط/ فبراير ـ كان قد سمع من اليونانيّة
 من البشر في الشوارع. بقي أكستهيلم بسبب الثلوج المتساقطة في المنزل.


 هذه الثلوج تذكّره بيوم في طريقه إلى منطقة لازا، حينما سُما سُمح له له بزيارة

 ويليامز زجاجة جيب فضّيّة اللّون من غلافها دانيا داخل معطفه، وقدّمها إليَّ.



أو اثنتين، أو ثلاث، حملها إلى أعلى، بطريقةٍ تمنع تحطمها. حسنا،، قد يكون قد شرب قليلاً منه. طعم الويسكي المذاب ألـي ميرٌ للامتمام.
تلت لشالر: صلا يمكنتي تقديم الويسكي لك، إنّما الشاي، وإنْ كان ليس من نوع الدار جيلينج. رائع! !.
اشترى أكستهيلم من مهاجرِ روسيٌ ستخّان ماءِ روسيّاً (ساموفار) يعمل بالكهرباء، كان انمّه الأمير ميرسكي، ويكسب تون متجر أنتيكاتِ قديمة. قال شالر: إنّ صوت غليا صيان الماء الماء الخفيف يذكّره بر حلته العلمية إلى كالميكيا في روسبا؛ كان حينها سخّا الحواس، حين ترجع متجمّداً من الخارج في آيام الظلّلمة والطقس البارد، إلى المنازل المصنوعة من الخشُبـ. - سخّانٌ يشعل الحواس؟ - نعم، ضوء الشموع المنعكس على النحاس الأصفر، والدفء وغليان الماء يعبّران عن السعادة المتوقّعة، التي لا تتحقّق إلاّ بالنظر إلى
 جلد كلب البحر، والأثبه بقارب الكاياك، بركةٌ من المياه، فوق الباركيه الذي قامت عاملة السُخرة، بولنديّة الجنسيّة، بتلميعه بالزيت بعناين الئية. أمسك شالر بكوبه، دفّاّيديه، وقال: \#طعمه رائع !"، سأل إنْ كانت لدينا كتبٌ عن التيبت للكاتب شيفر.

- هل تقصد إرنست شيفر؟ نعم، كتاب (الجبال وبوذا والدبية)، نسخة من عام 1933، الطبعة الأولى، وموقِّعة من الكاتب.
 الصفراء ذات المربّعات البيّة. أصابني قليلٌ من الإحباط؛ لأنه تخلىّى عن

سُترته المصنوعة من قماش التويد بألوانها العديدة. يبدو آنه لَحظ نظر اتي؛

 إصلاحه والحصول على هذا التويد الملوّن في فترات الحرب"، . ردّد، وهو مستغرقُ في أفكاره: (هذا المشعوذا". كان يعبث بالغليون البارد. قال:


 أطلق شائعات سيّئة عنّي؛ آنتي لمْ أكن في منطقة التيبت على الإطلاق، ولكنْ من أين جاءت إذن الخنازير المحنّطة التي أهديتها إلى متحفـ علم النُعوب في ميونخ؟ ومن أين حصلت على صوري الفوتوغرافية؟ الـو حاول

 أعرف مديّزاته. أنا مدركٌ لتوجّهاتك، أنت تعرّضت للاعتقال الصعب؛ لنلك أريد التحدّث بصراحة. ظلّت هذه الشـائعات المُطلقة بانتظام تلاحقني، هذه الشائعات التي أطلقها شيفر ورفاقه قد ضرّتني على مدار


 أقدام إنسان الثلج؟ هذه الصور كلّها مُتاحةٌ لمن يريد رئ رؤيتها. صـحِّعٌ

 برج. تتعّرّ متعلّقاتي هناك للقصف من جانب المدفعيّة الروسيّة

باستمرار. لقد دُمٌّت جامعة كانط، ومعها هذه المدينة القديمة الجميلة بالكاتدرائيّة القوطيّة. ما لمْ يدمّره هجوم القنابل الإنجليزيّة، تدمّره الآن قنابل المدفعيّات. المكتبة والأرشيف، أرشيفي أنا، تلتهمه النيران، وما يتبقى يسرقه البلشفيّون. بعد هذه السنوات كلّها تفاجئني دعوة صارياحب


 التالي سيّارة عملِ من طراز مرسيدس إلى فيلّا خارج برلين. أُدخِلتُ إلى وِيّى


 (إنّني لا أتناول الكحوليّات". أنت ملتزمّ، مثل القائد هتلر . حينما وجديّه
 العسكريّة المسؤولة عن منطقة نهر الفيستو لا، أنْ يكون بالقرب من الجبهة؛

 الأفكار في منطقة التيبت. شيفر، المتخصّص في منطقة التيبت، يتجنّب الردّ عن هذا السؤال حين يُطرح عليه. ذكرت له بعض الهُ الأمثلة المذهلة؛


 إلي" كتابتها، ففعلت ذلك. سحب نفساً من السيجار، وشرب الكي الكونياك الفرنسي، ثمّ حكى عن هيلينا بيتروفنا بلافاتسكي، الخبيرة في عِلم حكمة

التيبت القديمة، كان لها اتصالُ مباسرٌ مع القيادة الروحيّة في التيبت، وعلّموها كلّ شيء عن التنجيم. أراد أنْ يسمع رأيّي، والمؤشَرات التي













 في أثناء القصف الروسي"ّه. أراد تراءة تقريري في الحال.
 - قد تعرف سبب مجيئي إليك. ربّما يكون الحظّ السعيد قد دنع بالمصادفة بنسخة إليك هنا في المخزن؟
قلت: الا، أنا أعرف محتويات المتجر جيّداً. أنا مضطرّر إلى إحباط أَملك؛ ليست لدينا نسخةُ، ولمْ تقع عيني على نسخةِّ من قُلْل، .

شكرني شالر، ارتدى معطفه، وخرج وسط الثلوج المتساقطة. --مقطع غير مفهوملا، ربّما نعم. لقد حكيت لك قصّة شالر لتفهم أنّ المسؤول عن هن هنا


 يمكن إدارة الإرهاب أيضاً؛ كان موظّفاً يدير هذا الهَلِّع بالمناسبة، لقد طلبت إلى شالر كتابة ما قاله هذا الصوت: (اانظر هنا، هذه العلامات كانت ستعجب لِيزافيتا بكلّ تأكيد؛ بدتْ مثّل آثار سَير

العصافير").

- أين تعيسّ زو جُك الآّن؟
- لا أعرف. هربت إلى فرنسا بعد إلقاء القبض عليّ، وذهبت من
 إلى هناك. تلقّيت بعد الإفراج عنّي ثلاثة خطابِاتِ منها. كانت بوينوس أيروس، وتمنّت الحصول على فـلى فرصة عمل مصل مصمّمة أزياء مسرحيّةِ في أوبرا (اتياترو كولون") هناكو اكـو حكيت لك أنّني اضطّر رتُ بعدها للانتقال

 شكّ الغيستابو. كتبت بعد مرور بضعة أشهر إلى عنوانها المكتوب الـو على الـى


 قد عاد مرّة أُخرى، غير مفتوحِ، ولا حتّى من شخصي هنا، من هؤلاء

المتلصّصين مدفوعي الأجْر! أنا أيضاً لم أفتحه، ربّما سيجد السيّدة التي كان موجّهاً إليها، الآن، بعد تحسُّن الأحوالـ الْأِ
-مقطع غير مفهو م-
أجلْز، رأيت اليونانيّة للمرّة الأخيرة أواخر صيف عام
 دار نشر إينزل؛ إذْوصيلت إلينا بسبب حالـي





 الأدب. من هُم أوئك البيروقراطيّون الذين يقومون بهذا بئِّ العمل؟ هِ هل
 من العلبة، فيقضمها، ومعها السجق الجيّد المصنوع من الكِبِّد، ويكتـي




 توجّه بالمارش العسكريّ إلى قاعة القيادات الحربيّة، حصل على ونى وسابِّا

 إغفال كتابٍ ما، هذه هي الطاعة المتطلّعة إلى المستفبل.

أردت الحديث عن اليونانيّة. كنّا في نهاية آب/أغسطس، في يو؟

 صُحبتها لي. كان يبتسم ابتسامةً خفيفةَ، وهو يُطلق تِ تعليفاته المعبّرة عن عن


 في ذلك اليوم البروش بالهلال المرصّع بالماس. لقد حكيت لك الك القصّة






 الوسطى للجيش لهجوم غادر من الروس. مئات الكيلومترات من

 الأرض. وصلت الهموم إلى القصر إذنْ. الروسيّ ليس بيعيدي عن الحـيّ الحدود
 السعي من أجل مفاوضات السلام الآن؟

 الحرب العالميّة الأولى. أكذوبة طعنة اليسار، وحزب الديمقراطيّين

الاجتماعيّين، والنقابة، في ظهر الجيش الشجاع الذي لا يُقهر. كان البطل الألمانيّ الكبير هيندنبورج قد خغط بالفعل لإصدار أمرِ بوقْفِ فوريٍ


 الكاملة التي نادى بها النازيّون. هذا هو السبيل الوحيد لحرت الـيّ السّمّ الذي
ت تجمّع في تفكير ألمانيا وسلو كها".

سُـُمُ العِرق المُختار، هذا التصوّر عن الحَظَمة، والقوّة، والبطولة،

 والعِرق الآريّ، والقوط، والفندال، والفيدار، والفريزيّين أصحابِ الصّيُّ الشَّعر

 بسبب ما كنت أتجنّب قوله من قبل، مراعاةً للمشاعر والقواعد، وأيضاً
 المفكّر الكبير بذقنه، والرائد في تطوير الإنسانيّة. يجب على الـي الإلى الإنسان

 تتشكّل فيه الآراء، وتظهر فيه أشكال التعاون، والأحزاب، والاتتحادات، مجالاً غريباً عليها. قْبل تولّي النازيّين الحُكم بفترةِ طويلةِ، سألتها عن الِّ
 الغريبة عليها". قالت في تقليلِ لطيفِ من شأنها: "أنا مسؤولةٌ عن ميزانيّة

المتزل؛ ليتفرّغ هو لأبحاثهها. هذه سُلطةٌ أيضاً. لـمْ تعرف تحديداً موضوع



 كانت وقتها على الأرانب مبدئيّاً.

كان زوجها يجلس في معملِ أشبه بمعمل الخيميائيّ، تحيط به زجاجاتٌ صغيرةٌ، تحتوي على الكحول بالمقاطع النسيجيّة لأدمغة الأرانب وفلقات المشيمة. كان عددها ألفاً وستّمئة أرنب، والمساعدون

 ليجري بعد ذلك الكشْف على اللُّلالة، على الأضر ار الواقعة على طلى طبقة
 الجينات الوراثيّة الضارّة والضعيفة، والتخلّص منها.
 وكان عالماَ مُجدّاً؛ أسّس الجمعيّات: اتّحاد الشُمال السرّيّ، وحلقة الشممال السريّة، ونادي الصيد في ميونخ، واتّحاد فيدار الألمانيّ. كلمة




 للمان، وتعذيبٌ لآلاف الحيوانات وقتْلها، من دون أيّة فائدة").

- هذا هو العِلم! لا، لِيس هذا هو العِلمّ، هذه شـعوذةٌ بنتائج قاتلة.




 والشيطان اللّطيف بالقرون والشوكة الكبيرة، الذي يشوي الملعونين،
 هذا الجحيم موجوداً وقت وفاته، ولكنْ كانت هناك أُ أشكال تمهيديّة له،

 الطويلة من الشبّان مع فتياتِ بجماجم طويلةٍ في حمّامات السباحة المطلة على البحيرات. أنبِ تهزّين رأسك؟ يمكنك مراجعة الكتب في ذلك. كان المطلوب أنْ يلتقوا في حالة استرخاء في أثناء الحفاءلات،

 انزعج صاحب الجمجمة الطوليّة من كون الرقصة أمريكيّة، يرقص الفالس النمساوي". في المساء يراقبون غروب الشُمس على شاطئ بحر البلطيق، وفي أقفاص الخيزران المخصّصة للشاطئ يتمّ التزاوج لإنجاب
 والبطاقة الصحّيّة -كنت قاسياً مع هذه الإنسانة التي أحبتها- هذه هـيا هيا تربية اللُّلالات، يُتخلّص من أصحاب الجاب الجماجم المستديرة، والأقدام المسطّحة، المتلعثمين في الحديث، والمكتئبين. نحن في جنّة التطهير

العِرقيّ؛ يربّى الإنسان الخارق، ويحافظ على سُلالته. نحن أمام خيارين: إمّا أُنْ ينتصر تعاطفنا، ونقدّم الحماية للضعفاءّاء، ونـخاطر بكفاءة عرقنا
 الصعب تجنبّه، كفاءة عرقنا وجماله. كلّ ما لا يحقّق ذلك يُعقّه، الخطوة التالية هي الموت الرحيم لعديمي الفائدة، والمسوخ، وغير الطبيعيّن، وكذلك الأطفال غير الطبيعيّن. يتحذّد مصيرهم من قِبل الآلهة أصحابِ
 قْبل حرقهم في غرف الغاز حقنة المورفين والسكوبو لامين لتهدئتهم. لا لا



لا، لمْ يقم بذلك، ولكنّه عمل لصالح ذلك منذ عودته من إيكاريا،


 هذا اليوم الصيفيّ الدافئ. استدارت مرّةً أُخرى في الشارع، ورأيتها فيّها في
 شُعاع شمسِ منعكي على إحدى النوافذ- فصوصُ الماس للهلال الذي كانت ترتديه على فستانها، أشبه بالألعاب. وقفت، وأرادت لوهلةٍ قول شيء. هزّت رأسها، ورحلت.

- حسنأ، لقد أنهيت مهمتّي، ولكنتّي سأحضر مرّةً أخرى. أرجو لك

الخير كلة.

- شكراً، ولكِ أيضاً الخير كلّه.


## الزيـارة الأخيـرة

صعد هانزن السُّلم الضيّق إلى شقّة السطح. كان معه في حقيبةِ من




 من المفترض آنه يدفئ في برد الشتاءي

 معرفة خطوات هانزن التالية.
قال: إنّه لا يعرف إنْ كان سيبقى، أو يذهب إلى برلين، أو ربّما إلى الولايات المتّحدة؛ تسريح".

- وماذا بعد ذلك؟

تنتظره هناك جامعة إيفانز فيل، مدينة صغيرة على نهر أوهايو. - هل لك رغبة في ذلك؟

- لا، ليست رغبةَ كبيرةَ، بلْ صغيرة، صغيرةَ للغاية. ربّما هناك مهمّةٌ أُخرى. لقد اقترحت إقامة قاعة قراءةٍ للمجاّات الأمريكيّة، والأدب الأمريكي، هنا في ميونخ. يمكن للألمان الحصول على معلوماتِ عن اللياسة والثقافة. ربّما المراجع أيضاً، والقواميس. لقد الـد أظهر رئيسه في العمل اهتماماً، ولكنّ المقدّم ميدلتون سيعود قريباً إلى بوسطن. الـى أراد فاغنر مرافقة هانزن إلى أسفل، ولكنْ طلب الأخير عدم القيام بذلك. تصافحا عند باب شقّة السطح.
- أشكركُ بشدّةٍ على القهوة والأشياء المتميّزة الأُخرى، خاصّةَ على اهتمامك بقصّتي، وعلى صبْرك. لي طلبٌ آخر: سأكون شاكراً إنْ تمكّنت بعد عودتك إلى الولايات المتّحدة من زيارة جماعة الأمانا، وإرسال


 المؤسّسين لنشر حُرّية الرأي سيكون أمراً مفيداً؛ سيتيح لألمانيا الحاليّة فرصة الاقتراب من الغرب. من يعلم، ربّما ستكون هناكُ بدايةٌ جديدةٌ،
 العَلم البسيط لاتّحاد العمّال الألمانيّ، بعروس البحر التي ترفع سيف العدالة إلى السماء، هو العَلَم الوطنيّ. هل تريد التقدّم بفكرة قاعة القر الاءة هذه؟
- نعمه، أودّ ذلك، إنْ سمحتِ الفرصة. عادةً نُستدعى، ونؤمر بالعمل في مكانِ محدّد. أنا أفضّل البقاء هنا.


## الغربان

دعت اليونانيّة هانزن إلى حفل زواج ابنها الأصغر. ربّما كانت هذه

 سارة؛ كان قد ألغي قانون منْ التآخي، وسُمح للاثنين بارتداء الزيّ المدنيّ





 رجُل مثير للاهتمام! الآن أفهم لما منحته هذا الوقت كلّهـ، ^^


 والكمّثرى، وأنواع التوت. كانت خلطةً قويتّ، تويتَّة بسبب الكحورل. تناول الضيوف المشروبات، وألقيت القصائد عن العروسين. رجا الجميع لهما

عُمراً مديدآ، وذرّيّة تتمتّع بالصحّة، والقوّة، والموهبة. كان الرجُل العجوز سيسعد بهذا بكلّ تأكيد.




 وأمسك بيَد سارة، التي شـدّت فستانها الضيّق نحو الأسفل. توجّها إلى الى الى





 اقترب من الغرابَيْن الناعقين، ولكنْ لمْ يكن صوتهما كما كما المعتاد، العنيف

 رين فتيّا). صاح هانزن: "أنتم ملوك الأسوار بكلَّ تأكيده، . كان الغرابان
 صصاح هانزن: "آيها الغرابان، أنتما تعجزان بئقلكما عن الطيرانها . طار

 تمكّنا أخيراً من التحلين في الهواء والطيران فوق السور بغير اتّزانٍ إلى داخل الغابة.

جلس إلى جانب سارة على الدكّة، وتناول كأساً أُخرى معها. "اسألد
 الكمّم كله من الكحوليّات في هذه الأوقات العسيرة.

 الأدمغة في السماد. لمْ يعرف القاعدة العامّة التي تمنع إلقاء أيّ نوِ نوع من اللّحوم في السماد؛ لانتها تجذب الـجرذان الـج

 إنّ الغربان تد التقطت بعض تطع الفاكهة وسَكرت، ثمّ بدأت تغنّي مثل



مصدر الكحول.
جلست سارة للحظةٍ كانْها تفكّر في الأمر. نظرت إلى هانى هانزن باحثةٍ



سلطة البطاطس، والخل، وصلصة الخردل، والفاكهة المعلّبة.
بحث هانزن عن منشفة، أحضر الماء، ومسح فمها، وعلى فستانها.
قالت: "إنّها لا تريد البقاء لحظةً واحدةَّ في هذا المكانه،. - نعم، أنا أؤمن بالخرافات. عاد هانزن إلى ميونخ. سارة جالسة إلى جانبه ونائمة. كان قد شروب
 متأنياً، عابراً المناطق الطبيعية الغارقة في الظلام الدامسِ مرّ مرّ على القرى

والمناطق النائية، وظهرت أطلال المدينة، لا يوجد ضوءٌ كهربائيٌّ، إمّا أنّ
 سماء التليل بقمرها في النو افذ الخالية لواجهات اليات الأبنية الباقية، ونارٌ موقدةٌ
 أنّ هذا مثهُهُ من بدايات البشريّة، حينما كانت النار محروسة.


## الملحق الأوّل :

في سياق إجراءات إصلاح التعليم افتُتحت في أكتوبر/ تشرين الأول
 بلاتس في ميونخ. تأتست بعد ذلك سبعة وخمسون منـئ ما المراكز الأمريكيّة على مستوى العالم.

## الملحق الثاني:

حصص الحدّ الأدنى التي كان الجيش الأمريكيّ يبيعها كانت من





 الأكبر، الذي كان يرفض الأمريكان المتتصرين، ولغتهمه، وئقافتهم، التي

 بمساعدة تاموسي متوفّرِ هناك رواية االعجوز والبحرا لهيمنغواي.

النهاية

## كلهـة شـكر:

تعود بدايات مشروع „إيكاريا") إلى عام 1978، الذي كنت انتهيت فيه

 هذه الرواية لفترةٍ طويلة. نتجَ عن مراحل التخطيط والتصميم الطويلة، والكتابة أيضاً، أنَّ أصواتاً عديدةً، أدبيّةَ بعيدةَ، وشفهيّةَ قريبة، قذْ وجدت
 والكتب المختلفة.

أشكر داجمار خاصّةَ، التي رافقت رحلة نشأة هذا الكتاب على مدار



 بيترسون، ورومان ريتر، الذي قام بالتحرير النهائيّ للمسوّدة، والناشر هيلجة مالخوف بالطّبع.
وأدين بالشُّكر أيضاً -لإبدائهم ملحوظاتِ مهمّةً إلى ميشائيل فون كراناخ، وباول ميشائيل لوتسيلر، ونوربرت ميكلنبورج، وإيجون

شفارتس، وباتريسيا رايمان، وماري رودينا، وبيتر شبرينجل، وأولريكة
 أشكر في النهاية العاملين في دار النشُر؛ لعملهم على وصول هذا الكتاب إلى قارئه.

## قاتُمة المراجع:

ليست الرواية رسالة دكتوراه، ولكنْ يجب ذِكْر بعض الأعمال التي
كانت لها في سياق البحث أهمّيّة، واستُشهدَ بها.

Peter-Emil Becker: Zur Geschichte der Rassenhygiene. Wege ins Dritte Reich. Stuttgart 1988
 1957 في جو يتنجن، كان له منذ عام 1934 منصب تِياديٌ في و حْدَ العاصفة).

Karl Binding/Alfred Hoche: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form. Leipzig 1920

Johanna Bleker/Svenja Ludwig: Emanzipation und Eugenik. Die Briefe der Frauenrechtlerin, Rassenhygienikerin und Genetikerin Agnes Blum an den Studienfreund Alfred Ploetz aus den Jahren 1901-1938. Husum 2007

Gilbert Keith Chesterton: Eugenik und andere Übel. Berlin 2014

Michael von Cranach/Hans-Ludwig Siemen (Hrsg.): Psychiatrie im Nationalsozialismus. Die Bayerischen Heil- und Pflegeanstalten zwischen 1933 und 1945. München 2012
(هذا العمل يحتوي فضهلاُعن تائمة المر ابع المفصّلة حول إثـكالِّة القتل
 أتدار لو سابعنوان: (اضباب في أغسطى ) )

Werner Doelke: Alfred Ploetz (1860-1940). Sozialdarwinist und Gesellschaftsbiologe. Frankfurt 1975

Gerhart Hauptmann: Die großen Beichten. Berlin 1966
Stefan Heym: Nachruf, München 1988
Ernst Klee: «Euthanasie« im Dritten Reich. Die «Vernichtung lebensunwerten Lebens«, Frankfurt am Main 2010
ders.: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. Frankfurt am Main 2005
ders.: Was sie taten - Was sie wurden. Ärzte, Juristen und andere Beteiligte am Kranken- oder Judenmord. Frankfurt am Main (13.Auflage) 2012

Victor Klemperer: Man möchte immer weinen und lachen in einem. Berlin 2016

Gustav Landauer: Nation, Krieg und Revolution. Ausgewählte Schriften. Band 4. Lich/Hessen 2011.
ders.: Die Revolution. Münster 2003 Melvin J. Lasky: Und alles war still. Deutsches Tagebuch 1945.Berlin 2014

Robert Liefmann: Die Kommunistischen Gemeinden in Nordamerika. Jena 1922

George L. Mosse: Die Geschichte des Rassismus in Europa. Frankfurt am Main 2006

Medizin ohne Menschlichkeit, Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses. Herausgegeben und kommentiert von Alexander Mitscherlich und Fred Mielke. Frankfurt am Main 1995

Benno Müller-Hill: Tödliche Wissenschaft. Die Aussonderung von Juden, Zigeunern und Geisteskranken 1933-1945: Reinbek 1984


 العقليّات الدُدُر جة فيه).

Alfred Ploetz: Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwachen. Ein Versuch über Rassenhygiene und ihr Verhältnis zu den humanen Idealen, besonders zum Sozialismus. Grundlinien einer Rassen-Hygiene, 1. Teil. Berlin 1895
ders.: Ziele und Aufgaben der Rassenhygiene. Braunschweig 1911 ders.: Volksaufartung. Erbkunde. Eheberatung. 1930
ders.: Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie. 1904 1944. Herausgegeben bis 1939 von Alfred Ploetz Richard Saage: Zu Étienne Cabets utopischem Roman «Reise nach Ikarien.«

UTOPIE kreativ, H. 108 (Oktober 1999), S. 73-85
Hans-Walter Schmuhl: Rassenhygiene, Nationalismus, Euthanasie, 1890-1945. Göttingen 1987

Stephen Spender: Deutschland in Ruinen. Heidelberg 1995 Peter Sprengel: Gerhart Hauptmann. Bürgerlichkeit und großer Traum. München 2012

Utopie Kreativ, H. 108. Berlin 1999
Peter Weingart/Jürgen Kroll/Kurt Bayertz: Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankfurt 1992

Ludger Weß (Hrsg.): Die Träume der Genetik. Gentechnische Utopien von sozialem Fortschritt. Frankfurt (2. Auflage) 1989

Wikipedia. Die freie Enzyklopädie.
(يمكن هنا مراجعة الـّيرَ الحياتّة للشُخصيّات المشاركة في عمليّات القتل الر حيم، وتطوّر مسيرتهم العلميّة لاحقاً في جمهورية ألمانيا الاتحاديّة).

يشكر الكاتب قيادات الأرشيف لأكاديميّة الفنون في برلين؛ لسماحهم
 لمكتبة الدولة ببرلين لاطّلاعه على الرسائل المتبادلة بين ألفريد بلوتز وبين جرهارد هاوبتمان.

أوفا تيم:
وُلد أوفا تيم في عام 1940، ويعمل كاتباً حُرّاً منذ عام 1971، وهو عضوٌ في أكاديميّة الفنون في برلين.
درس الفلسفة في ميونخ وباريس، وحصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الألمانيّ في عام 1971.
تتحدّث أعماله عن التاريخ الألمانيّ، وصدر له العديد من الأعمال، منها: "بُرج مونتاني" في عام 2015، و"مرعى الطيور") في عام 2013،
 ظِلّ") في عام 2008، و (الصديق والغريب") في عام 2005، و و(مثلاَ أخي") في عام 2003.
حصل أوفا تيـم على عدّة جوائز، منها: جائزتَيْ: بريميو نابولي، وبريميو مونديلو في عام 2006، وجائزة هاينريش بول عول عام 2009، وميداليّة كارل زو كماير في عام 2012. تُرجمت أعماله إلى لغاتِ عديدةِ، ومنها: رواية (مثلاً أخي") التي تُرجمت إلى أكثر من عشرين لغة، ومنها العربيّة.

هبة الله فتحي:
أستاذ في الأدب الألمانيّ الحديث والمعاصر في كلّّة الآداب بجامعة القاهرة. تعمل منذ عام 2002 بصفتها مترجِمةَ حُرّةُ للّغة العربيّة والألمانيةّة.

أقامت سلسلةً من ورش عمل الترجمة؛ لدعم شباب المترجمين، وحصلت عام 2012 على جائزة المترجمين من الألمانيّة إلى العربية، التي






## إصدارات دار مهلوح عدوان للنشر والتوزيع


 في كتابـه "الرحلـة إلى إيكاريـا"، ينطلـق الصنيقـان بلوتِز وفاغنـر فـي رحلـة
 يفترقـان عنــد العـودة بالتزامـن مـع التغيتـرات الهائلـة التـي تشـهـها الـا أوروبـا


 في مكتبة تُخفي الكتب الممنوعة.


 رافقةه في فترات طويلةٍ من حياته.


 المجتمع المثالي.

## telegram @t_pdf

