## 




جوزيف مسثح

## telegram @soramnqraa telegram @palkotob

## ديمومـة المسألة الفلسطينـيّة

حول الصهيونيّة والحركة الوطنيّة الفلسطينيّة

> دراسـة


## مقـدم من مكتبةَ



## PALESTINE BOOKS

 كتب فلسهلير.
# ديمومة المسألة الفلسطينيّة 



الطبعة الأولى 2009
ISBN 978-9953-89-126-2


## t.me/soramnqraa

All rights in the Arabic language are reserved to Dar al Adab. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher.

جميع الحقوق بالللغة العربية محقوظة لدار الآداب. لا يـمـع بإعادة إصدار هنا الكتاب أو أيَ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيت شكل من الأشكال، دون إذن خحَّي مسبت من الناشر .



ص.بـ. 11-123 بيروت ـ لبنان
هاتف : 01) 795135 - 01) 861632 (01) 8633 (01)
009611861633 : فاكس
e-mail: d_aladab@cyberia.net.lb
Website: www.adabmag.com
facebook: dar al adab

## C <br> PALESTINE BOOKS <br> كتب فلسهلير

## telegram @palkotob

## ديمومة المسألة الفلسطينـيّة

حول الصهيونيّة والحركة الوطنيّة الفلسطينيّة

## الإهداء

إلى الصديق محمّد عبد الكريم أيّوب

## المحتويات

9
عرفان وتقدير مقَّمة القارئ العربي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تمهيد
ro . . . . . . .لجزء الأوّل : الآيديولوجيا الصهيونيّة والوطنيّة الفلسطينيّة
الفصل الأوّل : المستعمرة (اما بعد الكُولُونُناليَّة"): الزمان والمكان والأجساح
rv في فلسطين/إسرائيل
الفصل الثاني : إدراك الذكورة: النوع الاجتماعي والوطنيّة الفلسطينيّة . . 99 الفصل الثالث: الآخرون الداخليّون للصهيونيّة : إسرائيل واليهود
ITY الشرقيّون (المزراحيم) . .
الجزء الثاني: أصول (اعمليّة السلام") : تحويل الحقل السياسي الفلسطيني . 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الفصل الخامس : الإرهابيّون التائبون أو عودة ثُانية للاستعمار الاستيطاني
ryo (اتقاقيّة م ت ف في أبعادها)
 الفلسطينيّون والنضال الوطني" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل الثامن : الفلسطينيون والمحرقة اليهوديّة الفصل التاسع: عن الصهيونية ونزعة التفوّق العرقي اليهودي : من أجل ryo عمليّة سالم حقيقيّة الفصل العاشر : التاريخ على المحكّ: جوزيف مسعد وبيني موريس riv يناقشان الشُرق الأوسط . riv الفصل الحادي عشر : ديمومة المسألة الفلسطينيّة ~

## عرفان وتقدير

نُشُر (الـمستعمرة ما بعد اللُولُونُنـالِيّة: الزمان والمـكان والأجسـاد في فـلــطـين//إسرائيـلي" لأوّل مرّةَ في The Pre-Occupation of Post-Colonial Studies, edited by Fawzia Afzal-Khan and Kalpana Seshadri-Crooks (Durham, NC: Duke University Press, 2000). Reprinted by permission . of Duke University Press, copyright 2000

نُشر (تصوّر الذكورة: النوع الاجتماعي والوطنيّة الفلسطينيّة) لأوّل مرّة في (صيف 1990) مـجـلـد 9 ) (Y)، Middle East Journal نشرها بإذن من Middle East Journal.

نُشُ (االآخرون الداخليّون للصهيونيّة : إسرائيل واليهود الشرقيّونه، لأوّل
 أُعيد نشر ها بإذن من 1996 Californian University Press, copyright نُشَر (الفلسطينيّون وحدود الـخطاب المعرقن" للمرّة الأولى في Social Duke ربيع Ta9 (199) رقم ع Text . University Press, copyright 1993

نُسُر (الإرهابيّون التائبون أو عودة ثانية للاستعمار الاستيطاني : اتفاقية م

ت ف - إسـرائيـل في أبعـادهـا" لأوّل مرّة في Found Object (ربيع 199\&)
 of Culture, Technology and Work, City University of New York, .copyright 1994

نُشُر "اساسة واقعيّون أم مثقّفون كمبرادوريّون: المثّقَفون الفلسطينيّون
 Taylor \& Francis, copyright أُعيد نشره بإذن من http://www.tandf.co.uk.

نُشُر (اعـودة أم مـنفى دائم؟؟" لأوّل مرّة في Critique (ربيـع 1999) رقـم

. Francis, copyright 1999
نُشر (الفلسطينيّون والمحرقة اليهوديّة) لأوّل مرّة في Journal of Palestine Studies

California University Press, copyright 2000
نُشر (اعن الصهيونيّة ونزعة التفوّق العرقي اليهودي : من أجل عمليّة سـلام


Taylor and Francis, وأُعـيـد نــــره بـإذن مـن http://www.tandf.co.uk.
.copyright 2003
نُشُر (التاريخ على المحكّ: جوزيف مسعد وبيني موريس يناقشان الشُرق
 History Workshop Journal من Oxford University Press, copyright 2002.

نُشر ((ديمومة المسألة الفلسطينيّة)، لأوّل مرّة في Cultural Critique (شتاء
 University of Minnesota أُعـيد نشـره بإذن مـن . University of Minnesota

## مقدّمـة للقارئ العربي

تكمن أهمّيّة (المسألة الفلسطينيّة") كتسمية في ارتباطها في تاريخ أوروبا


 شرقيّيّها ، ومسألتهم كانت تعني تعامل أوروبا مع الشُرقيّين داخل أوروبا أوبا .






 واستجاباتٍ أوروبيّة، وليس بالضرورة إلى حلول عادلة.

إنَ ارتباط (المسألة الفلسطينيّة") بـ (المسألة اليهوديّة") موضـوع رئيسي يبحثه
 وأيديولوجيّهاها في سياقها الأوروبي الأيديولوجي في أواخر القرن التاسع عشر

والقرن العشرين، وفي سياقها العربي والفلسطيني في القرن العشرين. يقوم الكتاب بموضعة الآيديولوجيّة الصهيونيّة والفكر الوطني الفلسطيني في سياق ولئِ



 المثقّف في الحركات السياسيّة، كمحاور رئيسيّة للفكر الصهيوني وللفكير الوطني الفلسطيني، وبالطبع للفكر الإمبريالي العالمي .لهئلـيا يستهلِّ الكتاب
 الرئيسيّة المُناطة به على المستوى المفاهيمي والسياسي. وبما ألنّ الْ (الإرهاب"
 الاستيطاني الصهيوني، فلم يكن من مفرّ من تفكيكه قبل الخوض في تفاصيل

 للتطاع، فلا يمكن فهجهما خارج التحليل النظري والتاريخي اللنين يطرحهما

على الرّغم من أنّي حاضرت مرازًا باللغة العربيّة، ونشرت عـّ عـّة مقالات

 عشر، بينما قامت الصديقة ريما العيسى بتر جـمة الفصل الأوّلّ والثـالث ولصـ والرابع والخامس والعاشر ونصف الفصل الحادي عشر . وقد قامت ريما


 حسن حسن والتي نُشرت في كتاب اللاجئون الفلسطينيون : حقّ العودة (مر كز

دراسـات الوحـدة الـعربيّة، Y Y ب). أمّا الفصل الثاني، فقامـت بترجـمتـه





 تعود معرفتي بمحمّد عبد الكريم أيّوب إلى عام 1998 عندما 19 عنـا التقينا في










## تمهيلـ

يتناول هذا الكتاب مـجموعة مـن اللدراسات حول الصهيونيّة والـحر كة
 وتقوم معظم الدراسات بتـحليل المـرتكزات الآيديولو جيّة، والتـحالفـات السياسيّة للصهيونيّة منذ انطالاقها ، وذلك بغرض الور تفسير موقفها التاريخي من
 الفلسطيني كـنلك. وآمل من خـلال استـعراض هـنه الـدراسات لـلألأصـول



 إلى سياساتها تجاه كافّة الجماعات التي تمارس عليها الهيمنة، من اليهود أو




 على المتُقِّين الفلسطينيّن، فضلاً عن الأجندة الوطنيّة الفلسطينيّة فيما يتعلّق

بقضايا اللاجئين الفلسطينيّين، والعنصريّة الإسرائيليّة، وعلاقة الفلسطينيّن



 بالضرورة إلى حلّ الأخرى

يحتوي هذا الكتـابُ على قسمين : يتضمّن القسـم الأوّل دراسات حول

 الفلسطيني . ومن الجدير بالذيا
 على صلة وثيقة بالمأساة المستمرّة نتيجة احتكاكِ الك الفلسطينيّين بالصهيونيّة. وسوف يججد القارئ بعض تكرار للحـجـج والمسـاجـلات التي لـم يكن من الممكن تفاديها في مختلف الدراسات، نظرًا لككونها نُشرت بشار بشكل مستقلِّ

 نقاط أخرى (وإن كانت ليست وثيقة الصلة بشكل مبا مبا الرّغم من كلّ ذلك فقد قمـت بإجراء تعديلات طفيفة على معظم الفصول، وذلك للتقليل من التكرار الذي لا داعي له قدر الإمكان

ويتضمّن الكتاب مسلاحِلة مع المؤرّخ الإسرائيلي بيني موريس كنت قـد



 أهمِّيّة فائقة، وذلك لأنّها تضمّنت لأوّل مرّة إشـارة إلى التحوّل العامّ الذي

طال مؤخّرًا معتقدات موريس السياسيّة، والتي قام بعرضها بالتفصيل في

 الإنجليزيّة" ${ }^{\text {اللاعيّ }}$

نقيض الإرهاب












 الآخر لا من منظور الذات التي تحمل تلك الهويّة.

وفي حالة الإرهابي، فإنّ من يعرّف هويّته دائمًا ليس هو ذاته وإنّما الآخر
Ari Shavit, «Survival of the fittest», an interview with Benny Morris, (1) Ha'Aretz, January 9, 2004.
See Joseph Massad, «Rome and Jerusalem Revisited», Al Ahram Weekly, ( $\uparrow$ ) February 19-24, 2004.

العدوّ، الذي يتولّى تعريف ذات الإرهابيِّ وآخره. وبما أنّ الدولة ومن منطلق

 على جميع الدول الصغرى والعظمى، التي تعمد إلى وصم جماعاعات اتليّ ودول أضعف بالإرهابيّة


 هنا يبرز سؤالان: ما هو نقيض الإرهاب كممارسة؟ وما هو نو نقيض الإرهابي

كهويّب؟




 البريطانيّة ثم الأميركيّة، وكذلك من قبل المستعمرة الاستيطانيّة إسرائيل

إنّ تاريخ التسمية الهويّاتِّة وذيوعها وانتشار ها في حالة الة فلسطين/إسرائيل


 الوقت الذي كان المشروع الصهيوني الأساسي برعاية الإمبراطوريّة البا البريطانيّة الانيّ


 أحيانًا) أسلوب الالتجاء إلى القانون البريطاني من خلال العرائض القانونيّة،

وتنظيم الشُعب وتعبئته ضدّ بيع الأراضي للصهـاينة، والاستعانة باللاعبين الدوليَيْن للمساعدة في الحصول على الاستقلال الوطني. وعندما ظهر فشـل






 بريطانيّن وقوّات صهيونيّة عُرفت باسم (اقوّات الليل الخاصّة)"، والتي أغارت


في هذا السياق، فهـم ديڤيد بن غوريون، قائد المستوطنين، بأنّ للثُورة


 الفلسطينيّة، تقوم على أسس حضارويّة، فقال: ا"نحن لسنا عربُا والا والآخرون
 وأدواتنا هي الوحيدة التي ستضمن انتصارنا ، إنّ قوّتنا تقتصر على الدنا الدفاع


(1) حول قوّات اللّيل الحاحّة، انظر Oonard Mosley, «Orde Wingate and Moshe Dayan,» and David Ben Gurion, «Our friend: what Wingate did for us,» in Walid Khalidi (ed.), From Haveņ to Conquest, Readings in Zionism and the Palestine Problem Until 1948 (Washington, DC: The Institute for Palestine Studies, 1987), 375-388.
David Ben Gurion to Va'ad Leumi in Tel Aviv, May 5, 1936; David Ben- (Y)

جماعـة بن غوريون فرق موت تـحت إمرة القـائد البريطاني تشـارلز أورد





 تمّموز/يوليو 19r^، وعندمـا اضطرّ البريطانيّون إلى التقلـيلِ مـن دعمـهـم
 أصبح البريطانيّون أنفسهـم هدفًا للهجمات الصهيونيونيّة . وشكّلت هذه الأحداث











Gurion, Zikhronot (Memoirs) (Tel Aviv: Am Oved, 1971-1982), Volume III (164), cited in Shabatai Teveth, Ben Gurion and the Palestinian Arabs, From Peace to War (Oxford: Oxford University Press, 1985), 174.
 the Palestinian people," in Walid Khalidi, Palestine Reborn (London: I B Tauris, 1992), 151 -152, 168-170.

وخاصّة التفـجيرات التـي طالت الأسـواق والـمقـاهي العربيّة والـسِّارات،
 جماعات صهيونيّة كالإرغون وشُترن عقب ذلك بجماعات "إرهابِّبيّة) من قبل البريطانيّن •
 وهي المنظّمة العسكريّة التي اقترفت الكثير من عمليّيات القتّل ـ على قنى بأنّ ممارسات مـجموعته وجماعات صهيونيّة أخرى "إرهابِّ" . فقد الـد اعترض على هذه التسمية التي وصمته بها الحكومة البريطانِّة، والإعلام البريطناني


 أعداء بيغن بانتقاد الترحيب الذي لـي




 حدّ بعيد الحزبين النازي والفاشي" . وأضـاف أينشتاين وأرندت "إنّ الخطاب


 تصنيفًا ذا طبيعة موضوعيّة .

Hannah Arendt, Albert Einstein, et al, «New Palestine Party: Visit of (1) Menachem Begin and aims of political movement discussed,» Letter to the Editor, New York Times, December 4, 1948.

لقد تمسّك بيغن بالا ختلاف معهما بالرأي، وكان ذكيًّا ومتِيقِظًا في ردّه

 فصل مجموعته عن الإرهاب بقوله :

الققد نعتنـا أعداؤنا بالإرهابـيّين، وهـم أُنـاس ليسوا أصدقـاء أو أعداء،
 التسمية اللاتينيّة بفضل سطوة الدعايات البريطانيّة، أو نتيجة لعادة استخلخدام


نحن إرهابيّن") .



 تُستخدم من طرف أعداء غير متساوين لأهداف سياسيّة . فهو يقول:
(امن لحظتها، أصبح مفهوم الإرهاب يُطلق على أعمـال الثوريّيّن وأعداء










الوحيد للطرف الأوّل هو قلب الطغيان المسلّح، بينما هدف الطرف الثاني هو استمراريّة الطغيان")

بعد أن فسّر بيغن هذه الاستراتيجيّة، التي حاول إعادة صياغتها في خطاب

 موضوعي عن الممارسات التي تخوضها محجموعته، مشدّدًا على أنَّ للإرهاب معنيُ موضوعيًّا خارج استخداماته البلاغيّة :
(اكيف لنضال من أجل كرامة الإنسان وضدّ الاضطهاد والإخضاع أن يقرن


 تاريخيّا لم نكن إرهابيّنِ، وإنّما كنّا ضدّ الإرهابيين"|(1)



 لجماعته الهويّة نفسها التي اختارتها السنلطات البريطانيّة لنفسها، وها وهو ينعت البريطانيّن هنا بالإرهاب بدلاً من جماعته .
 والتسميات التي تتكوّن منها الحقيقة الموضوعيّة، فإنّه يظهر لنا عندها أنّه لا لا
 ولذلك إذا كانت هذه المجموعات قابلة للخلط، فمن المجحف، إلنى إن لم يكن

Menachem Begin, The Revolt, Story of the Irgun (New York: Henry (1) Schuman, 1951), 59-60.

من السفاهة، الإصرار على ثنائيّة هويّاتِّةّ يريد الـجميع أن ينتموا لإحداهـا









 الصهيونيّة التصحيحيّة والذي خلفه مناحم بيغن بعد وفاته على أنّ :
(أيَّ شعب أصلي ـ بغضّ النظر إن كان هذا الشُعب شـعبًا متمدّنّا أم



 سيتخلَّون عن حقّهـم الميلادي بفلسطين من أجل بعض المّ المكاسب الثقنافِيّة والاقتصاديّة . أنا أرفض هذا التقييم لعرب فلسِين




 الاحتقار للعرب . . . وبأنّ هذا العرق من الناس ليسوا سوى همـج يتقبّلون

الرشا، وهم على استعداد لبيع وطنهم من أجل سكّة حديد"|(1".
 وكر جل فاشي كان معجب بـموسوليني، لـم يسمح لعنصريّته ضلّ الفلسطينيّين أن تعمي بصيرته عن حقيقة الوضع على الأرضى . ونتيجة لذلك كان يدعو إلى محاربة الفلسطينيّن وإخضاعهم للحكمم الصهيوني، وتشريدهـم عن بلاددهم . ولم يتماهَ جابوتنسكي مع الفلسطينيّن على الرّغم مـ محاولته مساواتهم مع اليهود الأوروبيّين (مع حفظ الفروق) في موضوع الوطنيّة واستخدام العنف للدفاع عن وطنهمه، فيما ذهب صهاينة آخرون أبعد منه بخصوص هـر هنا الأمر : فعلى سبيل الـمثال كان ديفيد بن غوريون متفهّمُما للوطنيّة الفلسطينيّة بل إنّه تماهى معها، على الرّغم من كونه ملتزهًا بالقضاء عليها، وقِ عبّر عن تماهيه على النحو التالمي :
"لو كنت قائدُا عربيُّا، لمـا وافقت على أيّ اتفاق مع إسرائيل . فهذا أمر





أن يقبلوا بهذ|؟؟(r).

إنّ هـذا التـماهي لم يثن من عزيمة صـانعي السياسة الإسر ائيليّيْن عن

Vladimir Jabotinsky, "The Iron Wall, (we and the Arabs)» Rasswyet, (1) November 14, 1923, quoted in Lenni Brenner, The Iron Wall, Zionist Revisionism from Jabotinsky to Shamir (London: Zed Books, 1984), 74.
(Y) المصدر السابق، (Y)

Quoted by Nahum Goldman, The Jewish Paradox (New York: Fred ( $Y$ ) Jordan Books, 1978), 99.

الاستمرار في تدمير المجتممع الفلسطيني، واستخدام طرقٍ عنيفة ينعتونها








 ممّا أدّى إلى مقتل مائة وثمـانية ركّاب كانوا على انى متنها، الأمر الذي يذكّرنا بالتفجير الصهيوني لسفينة الركآب عام • 19 ا

يستخدم بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيليّة أحيانًا تسمية (الترهيب"
 هام 19V7 كتب إسرائيل كونج، وكا وان آنذاك مستشارًا للكنيست الإسرائيلي،


 الاجتماعيّة للتخلّص من السكّان العرب في منطقة الجليل|"(r)

وبصرف النظر عن هذه الزلآت اللّسانيّة، استمرّ قادة الصهاينة في التماهن الْئي
 (مكإرهابيّين")، فإنّ الفلسطينيّين إذن ليسوا آخر بتاتُا للذّات الصهيونيّة التي
.New York Times, December 13, 1954 (1)


كانت آنذاكُ قَيد التشخكّل. وممّا يشُهـد على قوّة هذا التمـاهي كلام لرئيس










 الششرط المشرعن للعنف، وهي اللحطة التي يتماهى فيها مع الفلسطينيّين "(كإرها بيّين") .

ربّمـا تكون ليئا رابين ـ أرملة يتسحاق رابين، وقد شاركت في حرب




 اليهود على المحور الزمني لا على المححور الجوهري، الذي تطرح الـيرحه باعتباره متطابقًا .
(1) هاآرتس، . $199 v$ أيلول/ سبتمبر / Reuters (Y)

ولكنّ إسرائيل والصـهيونيّة عادةً لا يصوّران الفلسطينيّين على هذا النهج؛
 فحسب، وإنّما تريد كذلك أن تفرض على الفلسطينيّين بأن يعرفوا أنفسهم كما

تعرفهم الصهيونيّة
لنأخذ هنا مثالاً الاستجواب الذي قام به مذيع في إذاعة إسرائيل لأسير فلسطيني "إرهابي" أُذيع على إذاعة إسرائيل العربيّة كي يسمعه الفلسطينيوّن : "المذيع: قل لي يا أبو الليل، لأيّ منظّمة تخريبيّة تنتمي؟

الأسير : أنا أنتمي للجبهة الشعبيّة لتحرير، أقصد لتخريب فلسطين(1) المذيع : متى انتميت لهذه المنظّمة التخريبيةّ؟

الأسير : عندما بدأت أفهم معنى التخريب. المذيع: وماذا كانت مهمّتك في جنوب لبنان؟
 بالترهيب، وحيث وجدنا نساءً: وأطفالاً كنّا نبدأ بترهيبهم، كلّ ما فعلناه هو الإرهاب.

المذيع : وهل مارست الإرهاب نتيجة إيمانك بقضيّة ما، أم فقط من أجل المال؟

الأسير : لا والله، مـارسته من أجل المـال، مـا هي هذ هـه القضيّة على أيت حال؟ ولماذا؟ هل ما زال هنالك قضيّ؟ لقد بعناها منذ زمن طويل . . . المذيع: ما هو رأيك بالطريقة التي تعاملكم بها قوّات الدفاع الإسرائيليّب؟ (1) (اتخريب) تعني حرفيّا تدمير أو هدم، وايُتقا قها (مخرّب") مُدمّر أو هادم تستخدمان من قبل الإسرائيليّين بتبادل مع "الإرهاب") و(الإرهابي") .

الأسير : بشرفي، نشكر قوّات الدفاع الإسرائيليّة على معاملتهم الطيّبة لكلّ
(1)"إرهابي"

بـغضّ الـنظـر عـن مـحـاكـاة الأسـير لـلـنـصّ الـنـي أعطــاه إيّاه مـعـنّبـوه



 ولكن إذا رفض الفلسطينيّون اعتناق هذه الهويّة بمحض إرادتهمه، فسوف يتمتِّعون حينها بالسلطة الموضوعيّة نفسهـا التي يتمتّع بهـا الإسر ائيليّون بالتعريف بمن هو الإرهابي الحقيقي. ينطبق هذا الوضع اليوم على كلّ أعداء


 الإرهابوي" على أنّها :
("تبّر الإرهاب الإسر ائيلي العمومي ضدّ فكرة الوطنيّة الفلسطينيّة، لا سيّما

 لقوّتنا الحقيقيّة . هذا التشويه يذكّرنا بالمحجانبة غير المتوقّعة بين الكبير والصا ولصغير في رحلة جليفر الأولى والثانية في كتاب جوناثاثان سويفت "رحلات اتلات جليفر" .

 خياليّة، فالفلسطيني أصبح (فجأة) من سكّان بروبدنغناغ"(r)

Cited in Edward Said, After the Last Sky (New York: Pantheon Books, (1) 1986), 65.

في سياق أغنية حديثة لفرقة الراب الفلسطينيّة الإسرائيليّة دام بعنوان : (مين إرهابي"، تقول اللازمة باللهجة الفلسطينيّة الدارجة بشعر مقفّى :

$$
\begin{aligned}
& \text { أنا إرهابي إرهابي }
\end{aligned}
$$

كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي
مين إرهابي؟
إنت إرهابي
ماكلني وأنا عايش ببلادي
قاتلني زي ما قتلت أجدادي (1)
هنا نجد أنّ الرفض الفلسطيني للتنازل عن السلطة الموضوعيّة في تسمية
الإرهابي تستمرّ بإضعاف الجهود الإسرائيليّة في تحويله لهويّة ذاتويّة .

ومن أهـمّ أبعاد خطاب الإرهـاب كونه خطابًا لا عن "ضـحايا الإرهـاب"




 عمليّاته بالإرهاب .

Joseph Massad, : لتتحليل دور الأغنية السياسيّة في النضال الفلسطيني، انظر (1) «Liberating songs: Palestine put to music,» in Ted Swedenberg and Rebecca Stein (eds.), Palestine, Israël and the Politics of Popular Cultures, (Durham, NC: Duke University Press, 2005).

بناءً على ما سبق، ليس هنالك نقيض للإرهاب. إذا كان نقيض الإرهابي



 لبعضهـم البعض، ومن الذين ينعتون بعضهـم بعضًا بالإرهاب فـابِ في سياق ما ما
 إسقاطيّة ليس أكثر، وكأنّ كلّ طرف يـحمل مرآة للآخخر، ومـا يقوله طرف الِّ
 تعمل (أخلاق العبيد" عند نيتشه : "أنت إرهابي، إذن أنا لا إرهابي"



 "(موضوعيّة) دون تحيّز على أنّهما ليسا سوى "احلقة عنف") . ولـكـن إذا كـان الإرهـاب هـو خـطـاب الـهـويّة والـمــــــاواة بـيـن الــولــة
 يُعرف الإرهاب على أنّه سلاح الضعفاء، لا سلاح الأقوياء.
الإرهاب إذًا هو خطاب عن هويّة كُولُونْياليَّة تريد أن تميّز نفسها ولكنّها







الإسكندر . ردّ عليه الققرصان منزعجًا من تصنيف الإسكندر الإمبراطوري:

 أنّ قرصان أغسطينوس يتّفق مع الإسكندر على أنّ الفرق الأخلاقي بينهما
 الإرهاب هو نقيض الإرهاب. إلاّ أنّ الحالة الفلسطينيّة الصهيونيّة تثبت بالِّن بأنّ


 موضوعيّة دون الحاجـة إلى الـمنطقَ، بل من خـلال سـلطتهـا على فرض لامنطقها باعتباره منطقًا .

St. Augustine, City of God (New York: Penguin Books, 1984), 139. See (1) also Noam Chomsky, Pirates and Emperors, International Terrorism in the Real World (New York: Claremenot Research and Publications, 1986).

## الجزء الأوّل

الآيـلديولوجيا الصهيونيّية والوطنيّة الفلسطينيّة

## الفصل الأول

## المستعمرة (مـا بعد الكُُولُونْياليَّة|")

## الزَّمان، والمكان والأجساد في فلسطين/إسرائيل





 من خلال الوازع المنطقي لعمليّة الاستعمار ذاتها ؛ بمعنى لالزالة الة الاستعمار
 الكُولُونُيالِيَّة تضضي بالضرورة إلى ما بعد الكُولُونْنِالِيَّة . إنّ هذا التقديم التسلسلي لتاريخ الكُولوُنْنِيلِّة لم يكتف بتجاهل الروابط
(*) نُشُرت هذه المقالة لأوّل مرّة عام . .

Fawzia Afzal-khan \& Kalpana Sechadri-Crooks (eds), The Pre-Occupation of Post Colonial Studies (Durham, NC: Duke University Press, 2000).

 التاريخخي المحتتمل، إن لم يكن الفعلي، لـ (ههاتين") الـحقبتين في سياقاتٍ

مختلفة















 الأزمنة أو ما بعد كُولُونْياليتّها؟

تتجاهل الإجابات المنـظوريّة لـهذه الأسئلة السـمة التشاركيّة لهـذه الفضاءات والتواريخ؛ وبينما يَعتبِر اليهودي الأشكنازي نفسه/ نفسها بعد
(1) حول الامتيازات الكُولُونُبالِيَّة المستمرّة للمستوطنين الاستعماريتين البيض في زيمبابوي
 Lost Its Way? (London Zed Press, 1983).

أيَّار/مايو 19\&^، مقـيمًا في حقبةٍ وفضـاءٍ ما بــد كولونيـاليّيـن، يـعتبر





مواجهة الفلسطينيّنـ .












 مشُروعها بإقامة دولةٍ يهوديَّةٍ من خلال الاستعمار كجزءٍ من العالم الأوروبيّ المستعمِر، في الوقت الذي طرحت فيه مجموعات "ااشُتراكيّة") من وسطهِا





مؤنَّنُ عبر الاستعمار إلاَ أنّه غير استعماري!"(1)















 تُصوَّرُ من قبل معتنقيها، أثناء محاولة الشروع بالإجابة على هذه الأسئلة.
(1) حول الدفاع الأكادبمي عن طبععة إسرائيل، انظر السجال في كتاب إيلِّا زريت، Palestinians in Israel, A Study in Internal Colonialism (London: Routledge and Kegan Paul, 1979), 76-82.
(\%) الطّرسيّة: الطرس هو الصحيفة التي مُحيت تُم كُتبت. مادّة طرس، التاموس .
 Shohat «Notes on the post-colonial,» Social Text, 31-32 (1992), 99-113 and Arif Dirlik, «The post colonial aura: Third World criticism in the age of global capitalism,» Critical Inquiry, 20 (Winter 1994), 328-356.

## الصهيونيّة الـُُولُونْيالِيّة، اليهوديّة وغير اليهوديّة

كانت الصهيونيّة، بنسختيها اليهوديّة وغير اليهوديّة، مـحتواةً منذ فجر








 كذلك - إلى الاعتقاد بأنَّ تواجد اليهود داخل المـجتمعات الـيا غير اليهوديّة هو






 من أُوروبا ، الأمر الذي أضحى مبدأً مؤسِّسًا لرؤيتهم الإمبريالِّةَ المشُتركة .



Richard Stevens «Zionism as a phase of Western imperialism,» in Ibrahim (1) Abu Lughud (ed), The Transformation of Palestine (Chicago, IL: Northwestern University Press, 1971).

لاآران في كتابه على جملة المكاسب الاقتصاديّة التي ستتر اكم لأُوروبا في
 الذي ("سيفتح طرقًا رئيسيّة وفرعيّة جديدة للحضارة الأوروبيّة)|(1) .
 الأفكارُ التي تدور حول اعتبار اليهود كناقلين للحضـارة الأوروبيّة إلى غير



 للحضارة في مواجهة البربريّة") لما





 ضفاف الأردن إلى شاطئ البحر المتوسّط؟|"(2)

Regina Sharif, Non-Jewish Zionism, Its Roots in Western مـذكور في كتاب (1) History (London: Zed Press, 1983), 53.
Nathan Weinstock, Zionism: False Messiah (London: Ink Links, : انــظــر) (Y) 1979), 39.

يجب الإشارة هنا إلى أنَّ الصهيونيّة كانت تبنّت شعار ״الدولة اليهوديّة") بدلاْ من "ادولة لليهود" كثـعار للتعبئة .
Theodore Hertzl, The Jewish State, An Attempt at a Modern Solution to ( $\Gamma$ ) the Jewish Question (London: H. Porders, 1972), 30.
Moses Hess, Rome and Jerusalem, A Study in Jewish Nationalism, ( () translated by Meyer Waxman (New York: Bloch Publishing House, 1918), 149.

أمّا على الجبهة البريطانيّة، فقد دعا اللُّورد بالمـرستون ـ أصبح وزيرًا
 فحوى صهيونيّة بالمرستون بتأمين الدعم للإمبراطوريّة العثمانيّة المترنّحة في


 مخطّطات الصـهاينة البريطانيّين كذلك ـ كنظر ائهم الفرنسيّين لاحقًا - مع صعود الصهيونيّة اليهوديّة .

في نهاية المطاف، وقع اختيار هرتسل ، وذلك عقب التقائه بملوكُ وقادة الإمبراطوريّات الأوروبيّة ـ من ملك إيطاليا إلى قيصر ألمانيا وروزراء روسيا


 الحر كة الصهيونيّة عاليًا، فأعلى . . . إنجلترا العظمى، إنجا إنجلترا الحرّةّ، إنجلترا




 وسوف تُحرز إنجلترا بضرببة واحدة على عسُرة مـلايبن رعيّة سريّة، موالية

Palmerstone to Ponsonby, Public Record Office Mss, F.O. 78/390 (No. 34) (1) August 11, 1840, cited in Sharif, Non-Jewish Zionism, 74.
Paul Goodman, Zionism in England (London: Zionist Federation of Great ( $\Gamma$ ) Britain and Ireland, 1949), 18-19, cited by Sharif, Non-Jewish Zionism, 74. cited at Sharif, Non- بروتوكو لات المؤتمر الصهيوني الرابع (لندن: . . 19 )، 0، 0 ( 0 ( Jewish Zionism, 74.

ونشطة في شتّى مـجالات الحياة في كافَة أنحاء العالـم. . . بمـجرّد الإشـارة سيضع الجميع أنفسهم في خدمة الأمّة الفاضلة التي ستقدّم المساعدة المّا
 وغالبًا ما يمتدّ هذا الأمر من السياسي إلى الاقتصادي، وليّ وليس من المبالغة

 تُدرك الـحكومة الإنجليزيّة الفوائد التـي سوف تـجنيها إذا كسبت الشُعب اليهوودي [التشديد من عندي](1)"،
 أنّ هذا المشروع في المنطقة، وعدم وجود مصادر للميـاه) ـ، وهو القرار الذي تلـي توصًّل إليه مبعوثو الصهاينة إلى المنطقة . وبعد ذلك اقترح تشامبرلين مبا مباشرةً منطقة

 يصبح ممتازًا، حتى بالنسبة للأوروبيّين" [التشديد من عندي](%D9%AA)
.

 الاستقرار في أوغندا، سيّما وأنَّ لدينا حشودًا من الناس النا في حين أنّ فلسطين قد أصبحت المـرشَّح الأوَّل للمستعمرة الناس الاستيطانيّة

Raphael Patai (ed), The Complete Diaries of Theodore Hertzl, translated (1) by Harry Zohn, volume IV (New York: The Hertzl Press Thomas Yoseloff, 1960), 1367.

اليهوديّة في عام r• (9؛ فهي مع ذلك لـم تكن كذلك دائمًا . فقد ذكر هرتسل



 وكان هرتسل قد بيَّن في رسالةٍ لاحقةٍ للسَّفير البرتغاني أليَّ أنَّ (السؤال التمّ التمهيدي




 وظيفتها هي : (استيعاب الفائض من اليهود المهاجرين إلى تريبوليتيتانيا في ظلّ







(اتقسيم تركيا آت لا محالة، جلالتكمب"(1) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المصدر السابق، 17) 17 (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) المصدر السصابق، ، . } 17 .
\end{aligned}
$$

في هـذا السيـاق، من الأهـِّيَّة بمـكان التَّشـديد عـلى أنَّ التنـازلات عن




 مشل هذا الاقتراح الذي كان سيؤدّي إلى تشريد المسيـحِيّن الأورووبيّين بهـن
 يهوديّة تتمتّع بالحكم الذّاتي، (ابيروبيدجان")، تقع في أقاصي آسيا ـ أي بعيدًا عن أُوروبا السوڤييتيّة.



 عقول قادة الصهاينة .

كان هرتسل قد علَّق في مذكّراته، وذلك في سياق مفاوضاته مع مع جون

 في المُمْتلكات البريطانيّة، لـم يقربها أبيض بعـد، لأمكننـا التَّحاور بذلك ألك الشأن|"(T) [التشديد من عندي].

حمل المفكّرون الصهاينة الآخرون، من السابقين لهرتسل واللاحقين به،
(1) منطقة الوجود اليهودي مي المنطقة التي تغطّي أجزاء من روسيا وبولندا حيث أجبر


وعيًا مشُابهًا لأهداف الصهيونيّة؛ فقد كتب لِيو بنسكر ـ وهو صاحب فكرٍ
 "إلانعتاقِ إلذاتي" عام












سوف تتردَّد أصداء أمثال هذا الرَّأي بعد خمسةَ عشر عامًا من طرف ورّا ورارة

 |ستراتيجي لبريطانيا||(E)

Leo Pinsker, Auto-Emancipation, reprinted in Pinsker's Road to Freedom (1) (New York: Scopus Publishing, 1975), 104.

Auto-Emancipation, 105. (Y)
The Complete Diaries, 1474. ( $($ )
The strategic importance of Syria to the British Empire, «General Staff, ( $\mathfrak{\varepsilon}$ ) War Office, December 9,» 1918, F.O. 37/4178, PRO, cited in the «Introduction» to A.W. Kayyali (ed), Zionism, Imperialism and Racism (London: Croom Helm, 1979), 17.

كما أنّ الإحالات السابقة تشير إلى اليهود باعتبارهم مستعمِرين، اعتبر

 يؤكِّ ثيودور هرتسل في كلمته الافتتا حيَّة أمام المؤتمر الصهيوني المي الأوّلِّل على



 الأوائل عن المستوطنات الزراعيّة اليهوديّة في فلسِين ونين يعتنقون مثل هذه







 اليهودي، الذي كان يُقام على حساب الفلسطينيّين . وقد تسبّب الجدل الدائر

Quoted in A.W.Kayyali, «introduction,» 16. (1) Shimon Shama, Two Rothchilds and the Land of Israel (London: colins, ( $Y$ ) 1978), 63, 68, 79-80, cited by Gideon Shafir, Land Labor and Origins of the Israel-Palestinian Confict, 1882 - 1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 51.
Quoted in Simha Flapan, Zionism and the Palestinians (London ( $\Gamma$ ) Croomhelm, 1979), 71.

حول قـمع الصهيونيَّة للفـلسطينيّين عـام 191 ب بالإحراج، الأمر الذي دفع

 الطبيعيةّ؛ بل ويجب أن تسود بين اليهود والعرب|(1(1) [التشديد من عندي]

## الصهيونيّة المعادية للكُولُونْياليَّة: إستراتيجيّة جديدة

شهـدت بداية الثلاثينيّات من القرن العشرين شروع بعض الصهياينة باقتراح إحداث تغيير في استخدام المفردات الأيديولو جيّة للمشرو




 المستعمرات اليهوديّة في الأرجنتين، في الوقت اللذي








Ber Boroshov, «Eretz Israel in our program and Tactics,» in Mitchell (1) Cohen (ed), Class Struggle and the Jewish Nation, Selected Essaysin Marxist Zionism (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1984), 203. F.H. Kisch, Palestine Diary (London: Victor Gollancz, 1938) Entry of May 28, 1931, 420.

البريطانيّة (الكتاب الأبيض" الذي أصدرته بريطانيا عام 9 19، والذي قيَّدت


 كانت، حتى ذلك الوقت، موجّهـة ضـدّ المقـاومة الفـلسطينيّة للاستعـمـار




وفي هذا السياق شنَّت الحركة الصهيونيّة هـجمات إرهـابيّة، وارتكبت ونـيت
 العشُرين، وذلك مع اقتراب موعد الانسحاب البريطاني من البلاد، وتمّت



 والتي ذهب ضحيّتها مئات المدنيّين الفلسطينيّين بمن فيهـم الأطفال والنساء



Lenni Brenner, The Iron Wall, : حول تاريخ الحركة الصهيونيّة التصحيحيّة، انظر (1) Zionist Revisionism From Jabotinsky to Shamir (London: Zed Press, 1984).
(Y) حول اغتيال برنادوت، انظر المصدر السابق، Y Y Y Y Y Y Y
 Refugee Probkem, 1947-1949 (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 222-223.

David Hurst, The Gun and the Olive Branch: حول تفاصـل دير ياسيز، انظر (؟) The Roots of Conflict in the Middle East (London: Faber \& Faber, 1984), 124-129.

الأسلوب: (المقاومة الصهيونيّة المعادية للكُولُونْباليَّه)، أو (نضالاً من أجل الاستقلال" الصهيوني، وذلك بحسب التفضيل الآيديولوجي للتسميات"(1)

عقـب إعـلان تأسيس دولة إسرائيل مـن جانـب واحـد في عا أيّار/ مـايو


 الإسرائليّين من السيطرة على VV \% من أرض فلسطين، وطرد حوالى مليون فلسطيني، كما طال الدمار حوالى . . 0 قرية فلسطينيّة (Y)

وباتت هذه الحرب تُعرف في البيانات الآيديولوجيّة الإسرائيليّة باعتبارها ("حرب الاستقلال")، وتحوّلت بعد ذلك التسمية الرسميّة : (إعلان تأسيس




 بهذا الخصوص . وهكذا أُعلنت إسرائيل دولة لليهود أينما كانوا، وانيا وفي كافّة
 دولة إسرائيل .
(1) من الجدير بالملاحظة، أنّ إدانة قيادة الهاغاغناه لمذبحة الإرغون في دير ياسين تعود

Walid Khalidi (ed), All That Remains, The palestinian Villages Occupied ( r ) and Depopulated by Israel in 1948, (Washington, DC: Institute of Palestine Studies, 1992).
(r) حول هذه الننقة، انظر المناقشُـة في: Uri Davis and walter Lehn, «And the Fund still lives, the role of the Jewish National Fund in the determination of Israel's land policies,» Journal of Palestine Studies, 7: 4 (summer 1978), 4-7.

ومع ذلك فقـد أصبح "إعـلان الاُستقـلال") ومرادفه (احرب الاستـقـلال" مصطلحين يتمتِعان بأثرٍ بالغ في اللُّغة الشعبَيَّة، بالإضافة إلى اللى الـخطاب


 أراضٍ فلسطينيّة قبل "الإعلان" الصهيوني

 شيء كان الصهاينة إذن يعلنون الاستقلال؟

وإذ لم يكن بمعدورهـم إعلان الاستقلال عن الرعاية الإمبراطوريّة، فقد


 الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء عقب تأميم الرئيس جمال علئل عبد الناصر لشُركة







 الإمبراطوريّات الأوروبيّة .

وفي سبيل ذلك أصبح لزامًا حشد حجح حديثة لاستخدامها في المعر كـر المة الأيديولوجيّة الجديدة للدفاع عن الصهيونيّة . وعلى الّرّغم من عدم الصـي الحاجة

إلى تكرار الحُجج الصهيونيّة كافّة، والرُّدود المعادية لها هنا مرّة أُخرى(1)،




"يستحيل استخدام النّظرة الاشتراكيّة، لا منطقيًّا ولا اجتماعيًّا ، كحجّةٍ دامغة لإنكار الصفة الكُولُونْيالِيّة للييشوف، وكذلك لأولِك الذينِ الذين يستخدمونها بهذه الطريقة، سواء أكانوا ملر كين لذلك أم لا لا فـر الوم يتّبعون الخطّ التقليدي








 المستعمِرين الفرنسيّين، مُشُبعًا بالآيديولو جيا الدّيمو قراطيّة للثورة الفرنسيّة
 ليوم قادم في المستقبل ـ بعد وقتِ طويل ـ يستوعبون فيّ فيه إعـلان حقوق الإنسان، وبعد ذلك بوقت طويل يمكن تطبيقه عليهم (r)" .

يدفع رودنسون الـحجـج الصهـيونيّة بالقول إنّها لـم تسع، على خـلاف
(1) انظر المساهمة المهمّة لمكسيم رودنسون حول هذه المسألة في عمله الكلاسبكي| Istael, A Colonial-Settler State? (New York: Monad Press, 1973).

الغزوات الكُولُونْيالِيّ، لاستغلال السكّان الأصليين بفضل عقيدة عبودا عبيحَ (العمالة العبريّة) الخالصة، ويقوم بدحضهِ لالِّكِ مؤكًِا أنه:

إذا تكرّر الاستغلال المباشر للسحِّان الأصلِيّن في العالم الكُولُونْيالِيَ
 الأصليّين استثناءُ للقاعدة بالنسببة للمستعمرين الإنجليز المستوطونين فين في


 البريطاني في كلّ هذه الأصقاع لم يكن كولونياليُّا بطبيعت؟؟" (1)

فضالً عن ذلك، فإنَّ الآيديولوجيا الصهيونيّة متمثّلةً في (العممالة العبريّة")


 الآيديولوجيا

ويواصل كثيرون دفاعهـم عن إنشاء إسرائيل - "استقلال" في الـخطاب
 على سبيل المثال ـ وهو يعتبر من أشهـر المؤرّخين المـاركسيّيّن، وكيّ وكان آنذاك
 بالمجتمع والحضارة الأوروبيّين، وهما الحضارة والمجتمع اللذان فشَالا في
(1) المصدر السـابق، A^.

Gideon Giladi, Discord in حول استيراد الصهيونيّة للعمالة اليهوديّة اليمنيّة، انظر (Y) (Y) Zion, Conflict between Ashkenazi and Sephardi Jews in Israel (London: Scorpion Publishing, 1990), 41-48. Also see Joseph Massad, «Zionism's Internal Others: Israel and the Oriental Jews,» Journal of Palestine Studies, 100 (summer 1996), 53-68.

أن يكونا أهلاً لها"،، ولنلك قرَّر دويتشر التخلّي عن معاداته للصهيونيَّة"(1)





 يبدو أن دويتشر لم يتوقَّف للحظة كي يفكر فيما إذا كان بإمكان اليهود



 مستعمرِين . ولو أنَّ اليهود الأوروبيّين قدموا إلى فلسطين كلاجئين، لما لما شـر








Isaac Deutscher, Israel's spiritual climate," in Tamara Deutscher (ed), The (1) Non-Jewish Jew and Other Essays (New York: Hill and Wang, 1978), 111 -
(Y) المصدر السابق، ، اMY

(ع) حول الوضعيّة اللجوئيّة ـ الاستعماريَة لليهود الأوروبيّين، انظر الفصل ع.

اليهودي وغير اليهودي على السّواء برهبةٍ وانفعال، متسائلاً حول دلالاتها، فقد خُلِبَقَ الأساطير والخَرافات والُُطُو لات العظيمة في الُعُهُود الغابرة من أمثال هذا النسيج، كأساطير ثيرموبيلاي والمكابيّين (1)"

لقد كان إنشاء إسرائيل أسطورة حقًّا في نظر القادة الصّهاينة الْائه وقد وصف


 قوى الحضارة والبناء، إنّها الحرب النـي القديمة للصحراء في مواجهة الحضارة، ولكن لن يقف في وجهنا شيء"(Y) ${ }^{(r)}$

وعلى الرّغم من أنَّ دويتشُر يتابع انتقاد إسرائيل بسبب عجر فتهجا وتعاليها




 مرحلٍة في تاريخ العالمم، كما أدرك كيف تنكفىئ الطبيعة التقدّميّة للتحرّر القومي لتصبح رجعيَّة بعد نيل التحرّر :


$\downarrow$ «Israel's tenth birthday," in Deutscher, The Non-Jewish Jew, 118. (1) Colonial Office (CO) 733/297/75156/II/Appendix A, extract from ( $Y$ ) Weizmann's speech, April 23, 1936, Great Britain, Peel Commission Report, 96-97, cited in Philip Mattar, The Mufti of Jerusalem: Al Hajj Amin al-Hussayni and the Palestinian National Movement (New York: Columbia University Press, 1988), 73.

بورما، غانا، الـجزائر، وغيرها ــ ليس بمقدورها صون خاصّيَّتها التقدّميّة



 تجلّى ذلك بوضوح خلال التجربة القصيرة للهند وغانا وإسرائيل (1)"
نلاحظ في هذا السِياق أنَّ إسرائيل لا تقارن بجنوب إنريقيا والو لايات المتّحدة وروديسيا أو أستراليا، كي لا تُحتسب بالخططأ مستعمرة استيطانيّةِ،




 الأميركيّة لمؤسّسي الو لايات المتّحدة" المّا

إلاّ أنّ دويتشر، رغم اختلاوفه مع العديد من المدافعين عن إسرائيلّل ، يعلن



 خلال القول:
 متنافستين، تتحرّك كلٌ منهجما داخل حلقةٍ مفرغةٍ من مطامـحهِا الأخلاقيّة
«The Non Jewish Jew,» in Deutscher, The Non-Jewish Jew, 40, 41. (1) «Israel's spiritual climate,» in Deutscher, The Non-Jewish Jew, 103. (r)

المتضخّمة، إيمانًُا منها بأنّها الوحيدة التي على حقَ، ونبذ كلتيهما ميسرٌ من
 وأمثاله يتجاهل الوقائع الاجتماعيّة والسياسيّة المتعلِّقة بالوضع القائمّ ، فلا



 أنَّ القوميّة العربيّة بخلاف الإسرائيلّة لا تزال تنتمي إلى النئة الأولىى|(1)

وفي الوقت الذي تكثَّفت فيه جهود المعتذرين عن الصهيونيّة لغاية حقبة




 مشُروعها الاستعماري الاستيطانيّ باعتباره معاديًا للكُكولُونُبَاليَّة . فقد ألَّف









«The Israeli Arab war, June 1967,» in Deutscher, The Non-Jewish Jew, 138. (1)

كصفة العداء للكُولُونْياليَّة وما بعد كُولُونْيالِيّة الهـند؛ فهو على سبيل المثال
 لدى استقلالهما عام 19ミV و19\&1... ولم يعد الرِّضا المتبادل سائلًا ما با بين
 حقَّقوا أحلامهم رغم أنف البريطانيتين، وليس بسببهم، ولم تُنس النِّضالات الطويلة والمريرة بسهولة)|"(1)

ويشير "مجدال") كنظرائه من المدافعين عن إسرائيل أثناء وصفه للأحداث





 غادر بعد وصوله بقليل إلى تلك القاعدة الأماميّة الآسيويّة المقفرة") [التشديد من عندي]

 عن إسرائيل، ومن بينهم عالم الاجتماع اليهودي الأميركي سيمون مارتن
 التونسي اليساري ألبرت ميمي (1) لـم يضطرّ (امجدال)" مثلهم لاختلاق الحُحجج

Joel S. Migdal, Strong States and Weak Societies, State-Society Relations (1) and State Capabilities in the Third world (Princeton University Press, 1988), 45.

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) المصدر السابن،، } 7 \text { ع. } \tag{r}
\end{align*}
$$




 لكُكُولُونْاليَّة ليصبح ذلك أمرًا واقعًا .

لقد بات الخطاب الصهيوني مهيمنُّا إلى درجةٍ دفعـت بالأكاديميّيّن من


 الفكر القومي الإفريقي، والإفريقي/الأميركي، يعقد آبيا مقارنةً بينهما وبين الصهيونيّة، كما يلي:







 بكثير عادةً [التشديد من عندي]" ${ }^{\text {(r) }}$.

ويضيف آبيا : (تسمح اليهوديّة ـ الدين - والممارسات الأوسع للأعراف اليهوديّة، والتي عَرَّفت من خلالها المجتمعات المختلفة في الشُتات ذاتها، ،

Kwame Anthony Appiah, In My Father's House, Africa in the Philosophy (1) of Culture (Oxford: Oxford University Press, 1992).

بتصوّرٍ تُقافيّ للهويّة اليهوديّة لا يمكن جعله مقبو لأ في حالة القوميّة الإفريقيّة،

 لدى العديد من الأفارقة، بينما اكتفت الصهيونيّة بالضرورة على إنشاء دولة (1) واحدة)

لا بُدّ من التنبيه على الأسلوب الواقعي الذي يشبَّه فيه آبيا التوميَّة الإفريقيّة



 الشُرقيّن »Ostjuden"، واعتبار كليهما يختلفان تقاليد وثقافةً ودينًّا عن اليهود

 ابتدعته الصهيونيّة

يتابع آبيا الإعراب عن قلقه بالإشارة إلى أنّ واقع "وجود عنصريّين يهود




الرّاحل مئير كهانا"ا(r)

 مختلف أطياف الحر كة الصهيونيّة والحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة ـ "هنذه

[^0]السياسة على أنّها تهديد استثنائي لأخلاقيّة التُوميّة الإسرائيليّة التي لم تلوَّث



الإسرائيليّة.



 معروف بكونه من نشطاء حقوق الإنسان، ومدافعًا عن حقوق الأميركيّين

 في إسرائيل"(1)

ولا يتعارض الدعم المالي الذي منحه براندو إلى منظّمة بيغن (الإرغونين)



 رعلى أرضِ إسرائيل القديمة.

وقد آمن براندو عام 19^1 ـ من خلال تحريفٍ ساخرٍ لمنطق الللاساميّة، على غرار الكثير من العنصريّين المعادين لليهود من الَّمؤمنين بأنَّ اليهود

Quoted in an interview with Lawrence Grobel in Conversations with (1) Brando (New York: Hyperion, 1991), 109.
 اليمينيّة حصيلة لخيبته من الهاغاغاناه وقائدها ديثيد بن غوريا بما كان يجب عليهم القيام بهاهـ .

يسيطرون على حكومات العالم ـ بـأنَّ (الفلسطينيّين يسيِّرون شؤون الشرق الأوسط" ، وقد استحضر براندو هذا الاعتقاد في الوقت النـي كاني الان يانجري فيه

 للبنان في حزيران 19Ar وذلك في غضون أربع سنوات
 المستعمِرين الفعليّين للأرض اليهوديّة، في كتاب رخيص بعنواني (امنذ أزمنةٍ
 إلى فلسطين في الواقع، خلال الفترة الواقعة من منتصف القرن التاسع عشر
 اقتصاديٌّ أفضل تعزّز بفضل الاستيطان اليهودي الأوروبي . وقد انتّ انتر الكتابً


 المعنى الضّمني الذي يضفي عليها المصداقيّة ؛ فالمعنى إلضمني لهنه الحجيج وأمثالها هو المادّة التي اعتمدت عليها الآيديولوجيا الصهيونيّة منذ بداياتها ، الصيا ومن أهمّها (اللا)منطق الصهيوني النذي يقول:

Joan Peters, From Time Immemorial: The Origins of Arab-Jewish Confict (1) Over Palestine (New York: Harper \& row, 1984).
Edward Said and Christopher Hitchens (ed), Blaming the Victims, انــظــــا
Spurious Scholarship and the Palestine Question (London: Verso, 1988).
انظر أيضّا الـمراجعات التـاليـة للكـــاب: , Ian Gilmour and David Gilmour «Pseudo-travellers,» London Review of Books (February 7, 1985), 8-10,
Alexander Cockburn, Nation (September 29, 1984 and October 13, 1984). «From Lies Immemorial» - and Norman وقـد أعـاد كـوبرن تـــــيــة الـكـتـابو Finkelstein's «Disinformation and the Palestine question: the not-sostrange case of Joan Peter's From Time Immemorial,» in Said et al, Blaming, 33-69.

1 ـ إنَّ اليهود الأوروبيّين في العصر الحديث هم النسل المباشُ المنحدر من العبرانيّن القدامى.

Y ـ ـ وإنَّ العبرانيّن القدماء كانوا يمتلكون حقوقًا حصريّة في فلسطين التي استوطنوها وحدهم .

「 ـ ـ وإنَّ لليهود الأوروبيّين اليوم حقّ المطالبة بوطن أجدادهم المزعومين بعد ألفي عام لاحقة.

لقد بات الِفلِيطِينِّون، تبعًا لهذهـ البديهيّات الصهيونيّة كمفهوم ضمني؛



 للمساءلة من طرف محاوره الذي أثشار بنفسه إلى المشرووع الصهيونيوني باعتباره
 سعيد كيفيّة ارتباط الصهاينة بفلسطين على النحو التالي

ا"تَواصَلَ استعمار فلسطين بشُكلٍ دائم كواقع إعادي؛ حيث لم يقم اليهود





 إلى واقع سابق، حتى وإن حملت الوقائع النجديدة شَبَهُبا أكبر بأسـاليبـ

Conversations with Brando, 105. (1)

ونجاحات الكُكولُونْــالِيّة الأوروبيّة في القـرن التـاسـع عشُر منهـا إلى بعض أسلاف القرن الأوّل الغامضين"(1)".

ونجد الرأي ذاته لدى العالم النفساني الإسر ائيلي (بنيامين بيت هالحمي") ،





 الأصليّين هـم الغنرباء في الواقع، وجُلِّ ما اقترفه الصهـاينة هو العو العودة إلى'

 الكُولُونْيالِيّة

 الأوروبيّين المفترضين كوكلاء له. إذ سوف يتبلور تجسيد الصهيّيونيّة لذاتها



 الصهيوني الجديد حسب ما صَوَّرتها الصهيونيةَ وتُصَوِّرها .

Edward Said, The Question of Palestine (New York: Vintage, 1980), 87. (1) Benjamin Beit-Halahmi, Original Sins, Reflections of the History of ( r ) Zionism and Israel (London: Pluto Press, 1992), 82.

إنّ الصهيونيّة كحركة لم تسع إلى استنبات اليهود في أرضٍ جديدة ، ولا






 المركزيّ لهنا التحوّل.









Max Nordau, «Jewry of Muscle,» translation of «Muskeljudentum,» in (1) Judische Turnzeitung (June 1903), in Paul Mendes Flohr and Jehuda Reinharz (ed), The Jew in the Modern World, A Documentary History (Oxford: Oxford University Press, 1980), 434-435.
George Mosse, Confronting the لمراجعة الفكر السياسي لمـاكس نورداو ، انظر Nation, Jewish and Western Nationalism (Hanover, NH: Brandeis University Press, published by the University Press of New England, 1993), 161-175.

عنًّا . . أمّا الآن [ بـ 19] فقد بات كلّ تعسّفٍ يطالنا ذكريات من الماضي،

 (1) البصر"

لتـد أصبح "بار كوخبا") ـ وهو بطل آخر ثورة يهوديّة ضدّ الـرومـان


 المماثلة عبر أُوروبا. ويختّتم نورداو مقالته بالتعبير عن الأُمْمُنية التالية الية:


 بول براينز (اليهود الصِّالاب)|(r)

سوف ينخرط يهودي ما بعد الشتات، على خلاف سلفه (الأنتوي"، في



 باختصار، الضعف والوداعة اليهوديّة||(६). واستُمِّنَّت هنه الآراء اللاء التي تصوِّر
«Jewry of Muscle,» 435-434. (1)
(Y) كان بار كوخبا قائدُا للمقاومة اليهوديّة الأخبرة للرومان والتي هُزمت في بيتار عام كا قا ق.
Paul Breines, Tough Jews. Political Fantasies and the Moral Dilemma of ( $\boldsymbol{r}$ ) Americal Jewry (New York: Basic Books, 1991).
( ( المصلر السابق، عV.

עلـيهود الأوروبيّين باعتبارهـم (أنثويّيـين") من الخطاب اللاسـامي المسيطر

 عام الأرض/ الطبيعة، والقادر على الدِّفاع عن نفسه ـ الصُّورة المُعَمَّمة الطاغية الِّية


 بهذا مخطّط الصهيونيّة بتحويل يهود ما بعد الثشتات إلى مستو طنين/ جنود.

تسربّبت إعادة الكتابة الصهيونيّة حول الجسسد والتاريخ اليهِودي إلى كافّة
 على سبيل المثال فيلم (أُوروبا، أُوروبا) . وعلى الرّغم من أنّ هذا الفيام الـيلم هو

See Sander Gilman, The Jew's Body (New York: Routledge, 1991). (1)

 وآبائهـم قبل أن ينتـحر اللاحقون . حول احتواء مسعـدة في الـميثولوجيـا القوميّة الصهيوينة، انظر : Yael Zerubavel, Recovered Roots, Collective Memory and the Making of an Israeli National Tradition (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1995).
(r) انظر سجال إيلا شوحاط حول المغامر الإسرائيلي الكُولُونُنالِيِّ ماحب العضالات في Israeli Cinema, East/West and the Politics of Representation (Austin, TX: University of Texas Press, 1989).
 sketch of tough Jewish imagery,» 75-167.
Simona Sharoni, «Militarized masculinity in context: cultural politics : انظر (0) and social constructions of gender in Israel»,

أوريغن في تتشرين الڭاني/ أوكتوبر l94r.

هـجرّد وثيقة بين وثائق كثيرة، إلاّ أنهّ يرمز بطريقةٍ نمطيّة إلى كيفيّة إعادة
 توضيح التأويل الصهيوني للأجساد اليهوديّة ما قبل الشتاتِيّة ومـظططاتها













 يوظّف القضيب المـختون في الفيلم بـاعتباره العلامة الو حيدة الدالّة على

Europa Europa, directed by Agnieska Holland, an Artur Brauner and (1) Margaret Menegoz Production, Orion pictures (1991).
 تحصيله دخلاًٌ عاليّا وقِد ربح أيضًا جائزة Golden Globe وجائزة النقّاد السينمائيّين في نيويورك.
«Holland without a country,» in the New York Times Magazine (August 8, 1993), 28 - 32.

اليهودي، وتُنحَّى جانبًا الجينيولوجيا (بنوّة النسب") النازيّة لتاريخ العائلات
 الفراسيدماغيّة)، بالرّغم من ذكرها في الفيلم، لكي تُفسـح المـجال للقضيب المختون ليصبح الطريقة العمليّة الوحيدة للتعرّف على اليهود .







 افتُرض منذ القرن التاسع عشّر على أنّه إحدى العـلامات الفـا الفارقة الهامَّة من
 العمليّة الوحيدة للتعرّف على اليهود في الفيلمم، هي التعرّف على النـكور



 ألبانيٌّ أو بوسنيٌ (امتّهم") باليهوديّة ، فضلاً عن النساء في موقف مماثل

 تتجاهل بيرثا في غمرة انشُغالها بملاحقة جسل سوليك العاريكا وهو وهو يقفز

See Gilman, The Jew's Body, 169-193. (1)

خارج نافذة الحمّام مغطّطًا قضيبه بيديه . ويبقى سوليك مختبنًّا داخل برميلٍ في

 للتخفّي أثناء عودته إلى المننزل، وبهـذا يتعذّر تمييز سوليك في المعطف العسكريّ عن الآريّين النازيّين .









 و/أو كما يؤكّد سوليك نفسهه، (اغيرتها)" منه، حيث إنّها كانتا (اتتمنَّى أن
 لا شعوريُّا على شقيقته .





 أنَّ هياج المرأة النازيّة جاء بالتأكيد من خلال افتراضهِ اضلا بأنَّ قضيبًا ألمانيُّا نازيًّا

من المسيحيّين هو الذي يمنح هذه المتعة، وتتضاعف المتعة لدى اكتشافها


 الرياح تتلاعب بشعره، وتعلو محيّاه ابتسامة رجوليّة مكتسبة حديثًا

وفي الملدرسة العسكريّة يُصاب سوليك بالفزع تخخوّفًا من أن يُتْضِ أمره أمره





 جندي ألماني مِثْليّ سوليك أيضًا، إلاّ أنّ الجندي الألماني المِثليّ المسيدحي يكتشف يهوديّة سولِك من خلال ملا حقةٍ جنسِيّة مثيرةٍ لجسده العاري المبتلِ
 أفلاطونيّين، حتى مقتل الجندي أثناء المعر كة.

ويبيّن الفيلم بوضوح أنّه في الوقت الذي يتوفّر فيه فضيب سوليك للإيلاج






 الجسديّة، حتى لا يتّمّ خلطه خطأٌ باليهود (القذرين") .

يُصاب سوليك بالتشوّش والارتباك نتيجة اللّطف الذي يجده أثناء خدمته






 كنايةً مكان القضيب المختون .

ويعاني سوليك من الكووابيس بكثرة في المدرسة النازيّة، ويلاحَق أثناءها من قبل النازيّين فيما يحاول الاختباء منهمب، وتدفعه شـقيقته بيرثا في في أحد تلك الكي





 الفصح اليهودي حيث يصيبه أكل البيض المغنموس بالمّاء المملّح، (وهو تقليد يهوديّ في عيد الفصح) بالغثيان ـ وكذلك تماهيه المبهم مع النازيّين .

 خيارات سوليك السياسيَّة فحسب ـ والذي يناديه زملاء صفّه "يوب") تصغيرًا

 بلغت رجولة سوليك، في الواقع، منزلة التفوّق في تدريبه العسكري ليحرز

المرتبة الأولى في منافسة المدرسة على أقرانه الآريّين الأصليّين .
يواكب مشهد التحرير الأخير من النازيّين، بواسطة النقوّات السوڤييتيّة، لحظة الذروة في الفيلم؛ حيث يلتقي سوليك وشقيقه إسحاق المغقود منذ






 يكشف عن قضيبه المختون علنًّا دون خوف، وقد رتّب هنا العّا العرض المششهديّ
 المستعادة؛ ثم يخبرنا سوليك وهو السِارد الحقيقيَ للرواية بأنهَ قد انتقل إلى




إسرائيل") .
لقد استولى عار القضيب المختون على أفكار ماكس نورداو كما رأينا سابقًا، وهو يؤكِّد في مقاله (يهود العضاتلات) على التالي :

لم يستعد يهود العضلات الـجـدد بعد بطولة أسلافنا الذـين اقتحمووا



 إخفاء علامة (االميثاق" بعمليّة جراحيّة . . . يعلن أعضاء نادي "بار كوخبا")

## ولاءهم القومي بفخر واعتزاز [التشديد من عندي](1)

ومن الجدير بالذكر معرفة أنَّ مذكَرات بيريل التي ارتكز عليها فيلم (أُوروبا


 كيهود العضلات لدى نورداو ، قادرًا على تأكيد (اولائه القومي" من خـلانل








 النثيان، لأيّ كان"|(r)

لم يبنِ لانزمان استنتاجه فقط على فيلم (أُوروبا أُوروبا)، وإنّما بناه كذلك

 لاإنقاذ حياة مائتي طفل يهودي يعيشُون في ميتم في غيتو وارسو . ويصوّر المشهد الـختامي من الفيلم، عربة للمـاشية تكتظّ بالأولاد لاد اليهود تتّجه نحو معسكر اعتقال نازي، حيث تنفصل العربة من خلال لقطة بالتصوير البطيء

Nordau, «Jewry of muscle», 435. (1) Quoted in the New York Times Magazine, «Holland, 32. ( Y )

عن القطار وتتوقّف، فيخرج كورجاك والأولاد متواثبين بسعادة من العربة في








إلا أن فيلنم (أُوروبا أُوروبا) لا يعبِّر عن أفكار معادية للساميّة ضـّ يهود








 لا تكون لاساميّتها أكثر ترويعًا من مجمل البناء الخططابي الصهيوني لليهودو، باعتبارهمم "مسؤولين") عن كونهم ضاكحا



الاستيطانية
(1) الهصدر السابق .

ويتماشى مع هذا التقليل من شأن يهود الشُتات بوصفهم ضحايا كذلك،







 التحدّث بالبولنديّة) في معسكرات الميلّ الموت، مقارنة باليهود الصهاينة المصوّرين
 ستيفا، مساعدة د. كورجاكّ، معها "ابرتقالاً زرعته أيدٍ يهوديّة") من رحلتها إلى

 المحرقة في كورجاكّ، بفضل المشُروع الصهيوني (التُحرّري") حسب سرديّة هولاند، بخلاف اليهود البولنديّين اللاصهاينة المندمتجين وغير المندمجين.

إنّ صورة الرجولة اليهوديّة المخصيّة شكّلت جزءُّا من المخخزون المّا الأوروبي المعادي للساميّة، والذي رذّت عليه الصهيونيّة بعبادة ذكورة (الصصبرا)؛ ؛فقد الـد كان اليهودي، "اكرجل مـخصي" يسبّب رعب الخصصاء للرجال اللاساميّين المسيحيّن، فبحسب فرويد، إنّ:

ا"عقدة الخصاء هي الـجذر الللواعي الأعمق للزّساميّة، إذ يسمع الصبية [المسيحيّون]، وهم لا يزالون في الحضانة الحنّ ، بأنَّ شيئّا مـا يُقتطع من قضيب اليهودي ـ ظانّين أنّه جزء من قضيبه ـ ممّا يعطيهم الحقّ في احتقار اليهود،

See Beit-Hallahmi, Original Sins, 128-129. (1)

وليس هناك من جذر لاواعٍ أقوى [عند الرجال] من شعور الاستعلاء على
 (1) الخصاء1)

وهكذا، يغدو القضيب اليهودي موضعًا لإعادة التأويل الصهيونيّة للذكورة

 مشهدي لقضبانهم المختونة كتأكيد بصري للقضيبيّة في مواجهة نظام الخام إلصائي خطابي ومادّي على حذّ سواء.



 الخلاصهة التالية

 لأنتك لا ترغب بأن تكون منهـمـ . . لهـذا لدى الإسرائيليّيّن سببان كي لا لا
 هي النقيض لمثال الصالابة|"(1)

نشدت الصهيونيّة، عبر "إرجاع") أجساد الرجال اليهود إلى وجودها السابق للشتات، وتحسسينها عبر خلق "الصبر|") الإسرائيليلي، إلى تفكيك وتحرير

Sigmund Freud, «Analysis of a phobia in a five-year-old boy," in The (1) Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (London: Hogarth Press, 1953 - 1974) Vol. X, $36 f$.
Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection, Who Israel Arms and ( $\uparrow$ ) Why (New York: Pantheon, 1987), 238-239.

أجساد اليهود الأوروبيّين من استعمار وسيطرة المسيحيّين التي خضعت لها تلك الأجساد مـنذ بدايـات الشتـات اليهودي، حيث تُعـاد كتابة التجارب اليهوديّة المختلفة، والتي ناقضت الروايات الصهيونيّة حول تجربة الشتاتي الـتات،




 الإسرائيلي توم سيجيف معلِّقًا على النصب :
"ايبدو أنَّ إقامة نصب تذكاري لهم هنا، بين قبور الـجنود الإسنرائيليّيّن،

 النازيّة، وإنّما دفاعًا عن الشُعب اليهودي، ومن أجل تأسيس دولة إسرائيل؛ ؛
 جانب آباء الصهيونيّة والقادة القوميّنين()| (1)

لقد اعتبر الخطاب الصهيوني الكُولُونْيالِيّ ، شأنه شأن نظيره الأوروبي




Tom Segev, The Seventh Million: Israelis and the Holocaust (New York: (1) Hill and Wang, 1993), 421.
Ella : حول الفاعليّة الصهيونيّة المبنيّة على النوع الانتماعي وعلا قتها بفلسطين، انظر (Y) Shohat, «Eurocentrism, exile and Zionist discourse,» Paper presented at the Middle East Studies Association Annual Conference, Washington, DC, 1991, and Shohat's «Imaging terra incognita: the disciplinary gaze of Empire,» Public Culture, 3: 2 (Spring 1991), 41-70.

بالمشروع الجنسي التناسلي للقوميّة الكُولُونْيُلِيّة ـ الاستيطانيّة . وكما تشير لالمحالّلة النفسيّة ميلاني كلاين :







 البيئة والتغلّب على أشكال جمّة من الصعابَ . إلاّ أنّ العدائيّة تتجلّى أِّى أحيانًا


 (الأكمل بإعادة إسكان البلد [المكتشفـ] بشعب ينتمي لقوميّتهمه|"(1)



 فلسطين عام •19Y بأنّ (الـعروس جميلة ولكـنّ لديها عريسُّا ، ") ترد غولدي عاندا

Melanie Klein, «Love, guilt and reparation,» in her Love, Guilt and (1) Reparation and Other Works, 1921-1945 (New York: The Free Press, 1975), 334.
«staging، حول التناظر بين الصبرا الإسرائيلي وآدم الأميركي، انظر إيلا شوحاط، (Y) the quincentury, the Middle East and the Americas," Third Text, 21, (Winter 1992-1993), 102.

مائير عليه قائلة: (اوأنا أشكر اله كلّ ليلة لأنّ العريس ضعيف ويمكن سلب


 شبه كامل من اللاساميّة (والـجدير بالذكر أنّ العبريّة لا تتفرّد في إعادة نشر







 للاضطهاد منذ الفتوحات الكُولُونْيُلِيّة للأميركيّيّين.



(1) رويت القصّة خلال لتقاء جرى عام •19v بين رئبسة الوزراء مائير ومـجموعة من

Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins. 74. الكتّاب الإسرائئليّن . ذكرت لدي الدي
See Simona Sharoni «To be a man in the Jewish State, the sociopolitical ( $Y$ ) context of violence and oppression," Challenge, 2:5 (September/October 1991), $26-28$.

See Suzan Gubar «'This is my rifle, this my gun": World War II and the ( $($ ) blitz on women,» in Margaret Higonnet et al. (ed), Behind the Lines, Gender and the Two World Wars (New Haven, CT: Yale University Press, 1987), 252.

See Angela Davis, Women Race and Class (New York: Vintage, 1981), (£) 172-201.

الأميركي مع جنوده باغتصاب النساء القُيتناميّات، عن طريق ("تفتيشهـنّ")








 حول توكيد الولاء القومي لليهود الأوروبيّين في الاقتصاد النمرآوي للاحتلال الإسر ائيلي

وقد شـارك في هـا (الاعتزاز") الصهيوني بالقضيب (بـاستعازة مصطلح


 مُقرّب، هو هاينريخ قانا، إذ يخبر هرتزل الْ صديقه في هذه الرسالة بأنّه قد ألقى
= بالطبع استخدمت مجتمعات أخرى مضطهلة القضيب كسلاح. مثال مهمّ عن ذلك هو اغتصاب النساء اليهوديّات من قبل جنود الكوساكُ في روسيا القيصريّة
See Arlene Eisen-Bergman, Women of Vietnam (San Francisco: People's (1) Press, 1975). Part I, Chapter 4, 60-79.
See Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases, Making Feminist Sense of ( $Y$ ) International Politics (Berkley, CA: University of California Press, 1990).
(r) من أجل وصف تفصيلي لاغتصاب الجنود الإسرائيليّيِن (بعضهم من الناجين من
 Benny Morris, The Birth, 222-223, and David Hirst, ياسين وغـيرهـا، انظـر

The Gun, 124-129.

بالمحقنة جانبًا، وأنَّ النوبة القادمة من (x×××)" سوف تعالج بكبريتات الزنك.
 نسائي رفيع يبيع السلع الفاخرة، باختا وتلاقه شتّى أنواع الأكاذيب للحائكات تفاديًا للإحراج، ولكن للأسف، فإنَّ :
(الغمد المذكور ضيّق قليلاً بالنسبة لقضيبي . . . ولا أستطيع إدخاله بسهولة الة







 ستحتقرني، فهل أجازف؟"(1) (1)




Herzl to Heinrich Kana, June 8, 1882, Herzl-Kana Correspondence, (1) Central Zionist Archives, Jerusalem, cited in Desmond Stewart, Theodore

 charismatic political leadership,» in Benjamin Wolman (ed), The Psychoanalytic Interpretation of History (New York: Basic Books, 1971), 152-153.

أودّ شُكر غادي جوفبرغ للفت نظري إلى هذه التصّة. Lowenberg, «Theodore Herzl,» 153. (Y)

نمساويًا، يؤكّد هرتزل الخصائص الذكوريّة لمثل تلك القوميّة، لما كان يتعذّر


 اللاساميّة السائدة آنذالك، والتي صوّرت الرجالي اليّ اليهود على أنّهم مخنّتون،

 |استعراضي أسقطه هرتزل على تلك النساء. أمّا في السياق الراهن، فينمُّ استعراض القضيب الدالْ الْ بحسبِ القراءة الصهيونيّة، عن انعتاق (الرجال) اليهود من النازيّة، وعن تأكيد الـيد القوّة واليّة والسلطة
 من المسرقة، وذلك بحسب الخطاب الصهيوني، ويقيمون في عالم معاد للساميّة، تبقى استعراضيّة الجنود الإسرائيليّين الذكور جزعًا لا يتّجزّأ من هذا



 واجب التكاثر القومي الضروري والمهمّ لإنتاج أجساد يهوديّة ذكوريّة جديدة "اغير" مستعَمرة:(1)

 وعدم جدوى أجساد النساء والرجال من اليهود الشرقيّيّن، في وقت مبكر من

See Nira Yuval-Davis, «National Reproduction and 'the demographic (1) race' in Israel," in Nira Yuva-Davis and Floya Anthias (eds,), Women-Nation-State (London: Macmillan, 1989), 92-109.

العقد الأوّل من القرن المنصرم، مع محاو لات الصهيونيّة جلب اليهود اليمنيّين
 الفلسطينيّين أو الاستغناء عنها، كان سمة دامغة للفكر الصهيوني الصني دائمًا وأبدًا .






 الستّينيّات والسبعينِّات من القُرن العشرين، الأمر الذيّي تسبّب بحر مانـبان رئيسة







 لليهود، فهو يقول في هذا السياق :
"ادعونا لا نلقُي بالاتهامات اليوم في وجه القتلة، من نحن لكي نحا نحاجِ ضدّ حقدهم؟ إنَّهم يـجلسون منذ ثُماني سنوات في مـي مـيّيّمات اللاجئين في
(1) حول النزعات النسلِّة في الوطنيّة الفلسطينيَة، انظر الفصل الثاني. London Sunday Times, June 15, 1969 ( Y )

غزّة، بينما نستولي أمام ناظريهم على الأراضي والقرى التي سكنوها هـم




 شعلة حياتنا [التشديد من عندي]،(1)

ومن الجدير بالاهتمام في هذا السياق تشديد دايان على تكامليّة الحرب

 ستتحوّل أجسـاد الرجال الـيهود الواهنـة إلى صبرا (اصلببة" تبعًا لقنـاعات الصهيونيّة في حقبة ما قبل الدولة.

## التسمية كجفرافيا






(1) جزء من خطاب جنازة رسمي ألقاه موشي دايان، حول مستوطن يهودي شـابّ قتله الفلسطينبون أثناء حصاده للْبذور بالقرب من الحدود المصريّة، مذكور لدى Uri Avneri in Israel Without Zionists: A Plea for Peace in the Middle East (New York: Macmillan, 1968), 134 ). وقَد أُذبـــت خـطبـة دايـان عـلى الإذاعـة
 تزامنت مع ذكرى مقتل المستوطن وعيد ميادد دايان نفسه .

اله)، فقد كانت إسرائيل هي الكيفيّة التي خاطب ربّ اليهود شعبه بها ، لذنّك فإنَّ الهدف الصهيوني من دمج/طيّ الشُعب اليهودي في النـو الـئلة اليهوديَّة إنَّم هـو محـاولة لـنفي وجود الشــبـ الـيهودي خـارج تـخـوم الـزمـان/ الـمـكانـ الصهيوني المسمّى بالدولة اليهوديّة

بالإضافة إلى أنَّ إعادة تسمية فلسطين بإسرائيل من قِبَل المستعـعمرِين






 سياسات الدولة الإسرائيليّة بقوله :

 وجود، ليس فقط أنّ تلك الكتب قد تلاشت، بل إلنَّ إلّا القرى العربيّة ذاتها ما عاد لها وجود أيضًا، لقد ظهرت نحال نـل في مكان محلول، وجفعات مكان
 هناك من مكان واحد مبني في هذا البلد لـم يكن يسكنه سكّان عرب فيما, مضى|"(1)

لم تكن إعادة التسمية اعتباطيّة، وإنّما كان ممأسسًا لها منذ ما قبل قـيّم
 اليهودي، جزءًا هامًا من المؤنّسات الصهيونيّة في حقبة ما قبل إسرائيل، ثم

Ha'aretz, April 4, 1969, cited by David Hirst, The Gun, 221. (1)

حلَّت مكانها بعد عام 19\&^، "الجنة تسمية أماكن إسرائيل)"(1) وقد اقترحت
 الـشـوارع والـبـلـدات والـمــدن والـكـيبـوتســات والـــوشـا

 فيه تسمية الضفّة الغربيةّ (بأسماء ما قبل شتاتِّة) (ايهودا والسامرة)، ، أخلذت حركة أرض إسرائيل على عاتقها تغيير أسماء الشُوانع في القدس الشُرقيّة

 سليمان القانوني على سبيل المثال شارع المظلّيّين (r)
 بذكريات طفولة الفرد:



 لاحقة، حتى يصعب عمومًا تمييزها بوضوح عن الأوهام" . يتابع فرويد مفسّرًا كيف تَكتُب الأمم تواريخها على النـي النحو التالي (اتقوم الآن الكتابات التاريخيّة، التي بدأت بحفظ سـلِّ مستمرّ للحاضر ،
 continuity and change in nation building," in Names, Journal of The Americal Name Society, 29:3 (September 1981).
See Saul Cohen and Nurit Kliot's «Place-names in Israel's ideological ( $r$ ) struggle over the administered terrotories,» in Annals of the Association of American Geographers, 82: 4 (1992).

David Hirst, The Gun, 240 ( $($ )

بإلقاء نظرة على الماضي، وبجمع التقاليد والأساطير، وبتأويل آثار العصور





 وإنّما رغبة شديدة في التأثير على معاصريهم لتشُجيعهم وحثّهم أو لرفع مرآة أمامهم [التشديد من عندي](1)








 الإثيوبي إلخ . . من خلال هذه المرآة، الذوات القو القوميّة للمشروع الصهيوني .

إنَّ مجرّد تسمية أطفال المـهاجرين اليهود الأوروبيّين النـين وُلدوا في

Sigmund Freud, Leonardo de Vinci and a Memory of His Chidhood, The (1) Standard Edition, Vol. XI, 83-84.
Jacques Lacan, "The mirror stage as formative of the function of the I as ( $Y$ ) revealed in psychoanalytic experience,» in Ecrits, A Selection (New York:

والتُـديد في الأصل W.W. Norton, 1977), 2.

فلسطين بـ "صبرا") في البرنامج الصهـيوني، كفيل برسم هويّة يهوديّة جديدة





 الأوروبيّن المولودين في فلسطين، جرى تعويض الشُعور بالدونيّة الناجم عن ذلك، بتحدّي التّلاميذ اللامعين على تقَّير التّين الشُوكي للوصول إلى الثـي

 الخارجي الصلب للجسرائيلي الجديد عند قتال أعدائه، إلآّ أنّه يبقى رقيقًا من


 صلبة تستعصي على التُطف فقط، وإنّما ينمو هو في الصحراء كذلك، ونتاج
 والصبرة هي ثمرة صحراويّة تتميّز بصبرها أنا في انتظار المطر والماء،، أي أنهيا نبات

Georges Friedmann, The End of the Jewish People? (Garden City, NY: (r) Doubleday \& Company, 1967), 115.
(†) كان الصبرا موضوع المعرض الفنّي لـ غادي جوفبرغ، وعنوانه : "صلب ورقيق" وقد عرض في The Alternative Museum في نيويوركُ من تاريخ 1 ع 9 أيلول/ سبتمبر حتى V تشُرين الثاني/ نوفمبر $199 r$ انظر أيضًا :
«Tough and tender an interview with Gadi Gofbarg,» in Afterimage, $20: 3$ (October 1992).

Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins, 129. ( ()

جغر افيا جديدة، فأُمد (له) الطبيعة و(أرض إسرائيل ، ") واســـ (له) جزء لا يتجزّأ من السلب الجغرافي والتاريخي والثقافي الصهيوني لفلسطين . ولا يعدي الـا يلا كون
 اللاحقة، لأطباق الفلافل والحمّص ، (أطباق تقليديتة فلسطينيّة وعربيّة مشرقيّة)
 باعتبارها رقصًا شعبيًا يهوديُّا إسرائيليًّا (1) (أليّا

وقد تساوقت إعادة التسمية الجماعيّة لأطفال المستوطنين الكُولُونْيالِيِّن من



 وكذلك إفن (حجر)، وسيلا (صخر)، وشامير (صخر)، وبيليد (فولاذ)، ونير

 عضو في الكهنوت) قد شهدت تحوّلات في أحيان كثيرة أيضًا ، حيث تبدّلت (الت إلى قيدان (أي رمح) وإلى لابي (أي أسد) على الترتيب. أمّا الأسماء الأولى






 واليمن، البلدان التي لا يؤكل فيها الحتّص والفلافل ولا يمارس فيها رفص الدبك الدبكة

See Beit-Hallahmi, Original Sins, 123-124. (Y)

فقد تبدّلت كذلك أيضًا بحسب الخطّة الصهيونيّة، حيث يؤكّد بنيامين بيت





 عام 1919، وذلك ور داخلك متن الإخباريّات التلموديّة حول الثورة الكبرى ضدّ الرومان عام 77 م.

وقد كان إحياء الصهيونيّة للتاريخ اليهودي إحياءً للجغر افيا العبرانيّة . وقد



 من استولى على الأرض وعمل على توسيع المناطق التي تدَّعي الصهيونيّينّ ملكيّتها الآن، وليس الأنبياء العبرانيّين . وهذا الانطواء للتّاريخ اليّا اليهودي في

 على قيمة مناقضة لما كانت تـحمله في التقاليد الشُتاتيّة، فبار كوخبا كيا (ابن


(1) المصـدر السابق، غTY. لككن من الجدير بالذكر أنّ الصهاينة قد اختاروا أيضًا أسماء

 أُعطيت كأسماء أولى للنساء .

والذي قاده تخلّيه عن الربّ إلى الهزيمة؛ إلآ أنَّ بار كوخبا أصبح في التقليد





 القديمةه، لإسرائيل لمم توجد يومًا على هذه الحال قبل الفبركة الصـهـيونيّة
الخياليّة (r)

 (الصحراء التي سوف يجعلها اليهود الأوروبيّون تُزهر")، وقد كتب إسرائيلر الئر شاحاك بهذا الشأن :

تُعتبر حقيقة الوجود العربي الذي كان قائمًا في منطقة دولة إسرائيل قبل




Yigael Yadin, Bar Kochba, The Rediscovery of the Legendary Hero of the (1) Second Jewish Revolt Against Rome (Jerusalem: Weinfeld and Nicholson, 1971), 15.
 G.W.Bowersock, «Palestine: ancient history and modern politics,» in Edward Said et al (eds), Blaming the Victims, 181-191.

Yael Zerubavel, quoting Yisrael Eldad, Recovered Roots, 58. ( $Y$ ) See Keith Whitlam, The Invention of Ancient Israel, The Silencing of ( $(\boldsymbol{\Gamma})$ Palestinian History (New York: Routledge, 1996).
(£) حول القرى الفلسطينّة المهدّمة، انظر : Walid Khalidi (ed), All That Remains.

وتُقبل في المدارس الإسرائيليّة وتُروى للزوّار . . . يُعتبر هذا التزوير خطيرًا



 "لـقحراء بالكامل|"(1)

حتـى تـصـبـح فـلـسطـيـن "أرضًا بــلا شـعـب لـشـعـب بـلا أرض"، طـر د



 والآثار، إذ تصوّر الـخرائط الإسرائيليّة كامل فلسطين التارين الـاريخيّة كإسرائيلـ، ، وتظهر الخرائط الفلسطينيّة كامل فلسطين التاريخيّة دولة تحت الانِّ الاحتلال . أمّا







Israel Shahak, «Arab villages destroyed in Israel,» Report dated December (1) 2, 1973, in Uri Davis and Norton Mezvinsky (eds), Documents from Israel 1967-1973 (London: Ithaca Press, 1975), 43-44.
See Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians (Washington, DC: (r) Institute of Palestine Studies, 1992), and Benny Morris, The Birth.
Yael Zerubavel, Recovered Roots, 57. Also see the pioneering work of ( $r$ ) Nadia Abu El-Haj, Excavating the Land, Creating the Homeland:

جهودهم في عدد من المناسبات الخاصّة بالاكتشافات الهامّة؛ فقد دعا رئيس
 رسائل كُتبت من قِبَل بار كوخبا الجـي ا

وسارت الجهود القانونيّة كذلك قدمًا بمـوازاة هذا التحويلِ الجغرافي
 هذا الفضاء المتحوّل الجديد، وقد أفضت هذه الجهود إلى الى مصطادرة أراضي




 7,0 بالمائة من الأرض قبل تأسيس إسرائيل وجرت مصادرة باقي الأي الأرض بعد عام 19\&^)
 الأراضي والموارد قد ذهبت وتذهب لليهود الأشكناز) (!)

كان التحويل الجغرافي لفلسطين محاولة لإنجاز التحويل الأبستمولوجي


Archeology, the State and the Making of History in Modern Jewish = Nationalism, PhD dissertation (Durham, NC: Duke University Press, 1995).

Zerubavel, Recovered Roots, 57-59. (1)
See Sabri Jiryis, The Arabs in Israel (New York: Monthly Review Press, ( $Y$ ) 1976).

Abraham Granott, Agrarian Reform and the Record of Israel (London: ( $r$ ) Eyre and Spottiswoode, 1956), 28.
See G.N. Giladi, Discord in Zion, also see Walter Lehn, The Jewish ( $\mathfrak{\varepsilon}$ ) National Fund (London: Kegan Paul International, 1988).

وإنّما جسديًّا أيضًا . وقد تميّز الشُرط الصهيوني بما أطلق عليه ديڤيد هارفي
 المكاني ـ الزماني الصهيوني، شرط مسكون بأجساد يهوديّة ما بعد شتاتيّة ،







 التي فقدت مرساتها مع المتغيّرات في النّروط المادِّيّة للقّوَّة والسيطرة والتي


 بمقدور الناس برمجة الهولوديك (الذي يمتلك القدرة على إعادة التكيّف)، ،



 علىى الوجود خـارج حلود الهـولوديك، حتى إذا مـا بـاتت واعية بححالتهـا ككائنات مخلوقة دانخل الهولوديك، بل إنّها في الواقع تتلاشى إذا ما حاولت

David Harvey, The Condition of Post-Modernity, An Inquiry into the (1) Origins of Cultural Change (Cambridge: Basil Blackwell, 1990).
 إلى إسرائيل (اعوليم)، أو الصاعدين.

التخروج من محيط الهولوديك، وهكذا ليس بمقدور الصبرا الإسرائيلي،








 الشروط الصهيونيّة ببساطة سوى محاولة للفكاك من هيمنتها ؛ إلاّ أنّ هيمنة الخطاب الصهيوني عُمّمت بحيث تفسّر علامات الفعاليّة البفلسطينيّة واليهوديّة
 قصوز بسيط، وخلل برمجي يتطلّب التصحيح عبر إعادة البرمجة الصهيونيّة.

## الفصل الثاني

## إدراك الذُّكورة

## النَّوع الاجتماعي والوطنيّة الفلسطينيّة(*)

يخضع الفكر الوطني الفلسطيني، كغيره من فكر الحركات الـنـر الوطنيّة الأخرى، لتأثير عصر التنوير والفكر الرومانسي لما بعد التنوير . وقد شكّلّت






(\%) قُدْمت صيغة مبكرة من هذه الورقة البحتيّة إلى المؤتمر السنوي لرابطة دراسات الشُرق


 الأولىى من هذه الورقة والتعليق عليها، وقد نُشُرت هذه الدراسة لأوّل مرّة عام 1990.

مكوّنات الفكر القومي المناوئ للاستعمار مزجه ما بين التحديث والتراث. فبينما يكون إنجاز التحديث التكنولوجي أحد أحد هدفي القوميّة والوطنيّة المناوئة
 صعيد الفضاءات السياسيّة الأوروبيّة، فتحجد النزعات النـات القوميّة والوطنيّة تعبيرًا لها من خلال سرديّات ترتكز على النوع الاجتماعي (gender). وعلى الرّغّم






 والحداثي . وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ استخدام الاستعارة للا دَعاء بأنّ الوطن

 الاجتماعي، والتي لا تقتصر على إعادة إنتاج الوطز والفـاعلين الوطنيّين فيه،
 كانت تُعدّ في مجملها مكوّنات أساسيّة للخخطاب النوطني والقومي لتعريف كوماري جاياواردينا (Kumari Jayawardena)، تتمثّل أهداف النوع

Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World, A Derivative Discourse, London, Zed Press, 1986.
(r) تشير الفاعلِّة الوطنبّة إلى القدرة والإرادة لأداء مجموعة من الأفعال والممارسات


 مالكُا لتلك القدرة والإرادة وفقًا للمعايير التي حدّدها الخطابِ الوطني نفسه.

> الاجتماعي للمُصلحين القوميّين عبر آسيا في ناحيتين :

تأسيس نظام الأسر النوويّة المستقرّة أحاديّة الزواج في بلدانهمّ، في طلّ لـّ

 موقع الخضوع التقليدي داخل الأنسرة(1)

عندما وُضع هذا المشروع موضع التنفيذ، لم يُسِفر دمج القوميّيبن بين




 ليست تراتيّة بقدر ما أصبحت متأترثة (traditionalized) (r)

في النشرق العربي، كما هو الحال في باقي أنحاء آسيا (r)، كانت الهويّة
 والغرب فحسب كفئات لمُرتكزات مفهوميّة، وإنّما كانت كذلك والك وبالقدر نفسه من الأهمِّيةّ تدور حول أسس خدعة المواطنة القائمة على النوع الاجتماعي.

Kumari Jayawardena, Feminism and Nationalism in the Third World, London, Zed Press, 1986, p. 15.
(Y) حول التأترث (Traditionalization)، انظر :

Abdullah Laroui, The Crisis of the Arab Intellectual, Traditionalism or Historicism?, Berkeley, University of California Press, 1976.


 بوصفها (القارة المظلمة، التي تحتاج إلى التنوير الأوروبي الكولونيالي .

لقد برزت المسئوليّات المترتّبة على الرجال والنسـاء تجاه الأمّة بوصفها

 انطلاق كي أتناول باللدراسة والبحث كيفيّة إدراك الك الوطنيّة الفلسطينيّة للذكوري



 خلاله (إعادة) تفسير التراث. ورئ ولا يتتصر هدفي هنا على مجرّد وصف تكشَّف

 والقومي، وبالقُطع كيفيّة إضفاء الطّابع الوطني والقُومي عليـيها . أودّ هنا التأكيد على أنّ الاستعارات التي تستخدمها الحر كات النقوميّة في عمليّات




 بالفكر الوطني الفلسطيني وخططه لمستقبل ما بعد كولونيالي .

لقد بتي الشعب الفلسطيني دون قيادة وطنيّة لنترة تصل إلى عقد من الزمن

 الفلسطينيّين إلى الطلب من الحكـي لـمساعدتهم على استعادة فلسطين من الصهاينة، وإعادتهم إلى ديارهمـ م وعندما لم يتحققّق هذا الأمر، بدأت المـجموعات الفدائيّة تظهر إلى العلن

أواخـر الـخـــسـيـنـيّات بـيـن مـعسـكـرات الـلاجئيـن، وطـلاّب الـجـامعـات

 عشر سنوات من العمر .

واستجابة لامتداد تصاعد الغليان الوطني الفلسطيني، وفي سياق مححاولة
 العربيّة(1) بإنشاء منظّمة التحرير الفلسطينيّة عام عا 197 الـا وفي أعقاب الا الاحتالول



 الانقلاب أحمد الشقيري من منصبه كرئيس لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة ونصّب
 منصب قائد حركة التحرير الوطني الفلسطيني المستقلّة (فتح) ـ ـ ومن معه من الـنـي
 لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة.

لقد تزامن هذا التططوّر مع حدوث تحوّلات وتغيّرات أخرى في في طبيعة الثروات الاجتماعيّة والاقتصاديّة للبرجوازيّة الفلسطينينّة في الشتّاتِ لبنان، برز تحالف ضمّ عناصر مـختلفة من البر جوازيّة اللبنـانيّة المـعـارضة
 نجحت عام 1970 بتدمير بنك إنترا الذي يملكه فلسطيني ـ أكبر بنك عربي

> (1) حول تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية، انظر :

Alain Gresh, The PLO: The Struggle Within, Towards an Independent Palestinian State, London, Zed, 1985, and Helena Cobban, The Palestinian Liberation Organization, People, Power and Politics, New York, Cambridge University Press, 1984.

في الشُرق الأوسط في ذلك الوقت"(1). ومع قرب نهاية حقبة الستّينيّات، أصبحت البلدان العربيّة في الـخليج - والتي فتحت حدو الألـي الأنتلجنسيا الفلسطينيّة وأصحاب الأعمال الفلسطينيّين ـ تضع قيودًا على


 الأردن بين الجيش الأردني والفدائيّين التابعين لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة، ، وتصاعدت حدّة المواجهات، والتي أفضت إلى طرد منظّمة التحرير الارير من الأردن بعد مرور سنة على المذابح التي قام بها الجيش الأردني ضدّ آلا الاف


 التي سـاندت حركة فتح بقيادة عرفات، مستعينة بدعـم الـجامعـة العربيّة للاعتراف بمنظّمة التحرير الفلسطينيّة بوصفها الممثّل الشرعي الوحيد الـيد للشُعب
 المتّحدة باسم الشعب الفلسطيني، وهو تطوّر انتزع اعتراف العالم (باستثناء
(1) حول الفلسطينيّين في لبنان وتحطيم بنك إنترا ، انظر :

Tabitha Petran, The Struggle Over Lebanon, New York, Monthly Review Press, 1987.
(Y) حول الفلسطنينيّن في الخليج، انظر :

Laurie Brand, The Palestinians in the Arab World: Institution Building and the Search for a State, New York, Columbia University Press, 1988.
(r) حول الأحداث التي وقعت في الأردن، انظر :

David Hirst, The Gun and the Olive Branch, the Roots of Conflict in the Middle East, London, Faber and Faber, 1984.
(؟) حول البرجوازيّة الفلسطينيّة في السُتات، انظر :

Pamela Ann Smith, 1948. Palestine and the Palestinians, 1876-1983, London, Croomhelm, 1984.

الولايات المتّحدة وإسر ائيل) بـُرعيّة النضـال الفلسطيني(1)
في الـحالة الفـلـططينيّة، كما هي الـحال في جمـيع الـحركات الوطنيّة والقوميّة، بدأ مشروع إضفاء طابع النوع الاجتماعي على النـي النزعة الوطنيّة في
 (et al.) طريقة تحديد (الرجل) و(المرأة) لأنفسهم تبادليًّا (وإن كان ليس تماثلثيٌّا على الإطلاق)، لا يجري تحديد الهويّة الوطنيّة على أساس صفاتها (الْانها العضويّة،



 ارتباط الهويّة الوطنيّة عن أيّ تلويث كولونيالي

## الأرض مقابل الأبوّة: تحلديد الهويّة الفلسطينيّة

لقد كان (المييّاق الوطني الفلسطيني" و"الميثاق القومي الفلسطيني") أوّل


 الفلسطينيّين الجديد. إنْ تحليل هذين النصّين يعطينا مؤشّرًا حول كيفيّة تمفصل الوطنيّة الفلسطينيّة بعد عام 19\&^1 عن طريق مهندسيها .
(1) حول تميّيل الفلسطنيّين في الغرب، انظر : Edward Said, The Question of Palestine, New York, Vintage, 1979.

Andrew Parker, Mary Russo, Doris Sommer, and Patricia Yaeger, eds., Nationalisms and Sexualities, New York, Routledge, 1992, p. 5.

تعتبر مقدّمة الميثاق القومي الفلسطيني أنّ الغزو الصهيوني لفلسطين يُعلّ


 الفلسطينيّين بأنّه يتّسم بطبيعة جنسيّة عنيفة (r)

وتنسجم هذه الرؤية بالكامل هع الخطاب الصهيوني المبكر، والذي اعتبر


 وكما بيّنت دراسة إلّلا شوحط، فقد كانت وجهة النظر الصـيّيونيّة مستعارة




(1) منظّمة التحرير الفلسطينّة، "الميثاق التوومي الفلسطيني"، في : فيصل حوراني، الفكر



 بينما تحدّث إيمي سيزار (Aimé Césaire) عن (اتعريةه إفريفيا و"اغتصابها") . وتطرح الوطنيّة الفلسطينّة نفسها بوضوح في إطار الخطاب الذكوري نغسه . انظر : Frantz Fanon, A Dying Colonialism, New York, Grove Weidenfeld, 1965, p. 42, and Aimé Césaire, «Introduction», in Victor Schoelcher, Esclavage et Colonisation, Paris, Presses Universitaires de France, 1948, p. 7.
(Y) حول صورة يهود الششتات المؤنّثين، انظر :

Paul Breines, Tough Jews, Political Fantasies and the Moral Dilemma of American Jewry, Basic Books, 1991, and Sander Gilman, The Jew's Body, Routledge, New York, 1991.

الحمل (1). ويردّد الخطاب الصهيوني القائم على النوع الاجتماعي الخطاب

 والحاكم الاستبدادي - وإن كان جذّابًا "(r)

 (George Mosse) بأنّ النزعة القوميّة (Benedict Anderson) تُفضّل شكلاً اجتماعيًّا متجانسًا اجتماعيًّا على نحو متميّز للرابطة الذكوريةّة،
(1) حول أهمّةٌ إضفاء الذكوريّة على رجال الشتات اليهودي عند وصولهم إلى فلسطين/ إسرائيل، انظر :
Joseph Massad, «The 'Post-Colonial' Colony: Time, Space and Bodies in Palestine/Israel,» forthcoming in Fawzia Afzal-Khan and Kaplana Seshadri-Crooks, eds., The Pre-Occupation of Post-Colonial Studies, Durham, Duke University Press, 2000.
وحول الفاعلِّة الصهيونيّة القائمة على النوع الاجتماعي في/وعلاقتها بفلسطين، انظر : Ella Shohat, «Eurocentrism, Exile and Zionist Discourse,» Paper presented at Middle East Studies Association Annual Conference, Washington, D.C. 1991, and Shohat's Israeli Cinema, East/West and the Politics of Representation, Austin, University of Texas Press, 1989.

انظر أيضًا:
Simon Sharoni, «Militarized Masculinity in Context: Cultural Politics and Social Constructions of Gender in Israel,» Paper presented at the Middle East Studies Association Annual Conference, Portland, Oregon, 1992.
(r) انظر :

Edward Said, «Orientalism Reconsidered,» Cultural Critique, 1, Fall 1985, p. 103.
(r) انظر :

Benedict Anderson, Imagined Communities, London, Verso, 1991.

George Mosse, Nationalism and Sexuality, Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe, New York, Howard Fertig, 1985.

ويطرح موسي حجّة أنّ (النزعة القوميّة [الأوروبيّة] ترتبط بالمجتمع الذكوري


 (التشديد من عندي) هي التي أتاحت ـ عبر القرنين الماضيين ـ لعدّة ملايين من الناس، ليس إمكانيّة قتل الكثيرين بقدر ما كانوا هـ هم على استى استعداد للموت







تقدّم المادّة ع من الميثاق الوطني الفلسطيني تعريفًا للنَخصيّة الفلسطينيّة
 وتنصّ المادّة ه على ما يلي : (الفلسطينيّون هم الموا اطنون العني




Mosse, Nationalism, p. 67. : انظر (1)
Anderson, Imagined, p. 7. : انظر : انظر ( ( 7 )
Anderson, Imagined, p. 5. :انظر : انظر (
(£) منظّمة التحرير الفلسطينِّة، (الميثاق الوطني الفلسطبني"، في حوراني، الفكر، ص (唯
 فلسطين دون التشاور مع التُعب الفلسطيني. وبعد ذلك مبانـاشرة (في كانون الأوّن/ ديسمبر la\&v)، بدأت القوى الصهيونية في طرد السكّان الفلسطينيّن

الفلسطينّة يختلف باختلاف المرحلة التاريخيّة. فبينما كان تعريف الفلسطينيّن حتى عام 19\&V ـ أي حتى "الاغتصاب" (الذي يُعتبر شرعيًّا بموجب قرار




 الفلسطينيّة، وتأكيدها المـجازي على الأمومة، يرتبط ارتباطّا مباشرًا ــ بعد "الاغتصاب" ـ بقضيّة إعادة إنتاج الأمّة . ويُطبّق الخطاب الاب القو خلال أبوّة جسديّة ومـجازيّة؛ ب بحيث يصبح مولد الفلسطيني من أب فلسطيني


 الوطني والقومي، بحيث يمكن القول بأنّ هذا التعريف يمدّ نفسه إلى الأجيال
 الفلسطيني. وفي الممجمل، بينما كانت الأرض كأمّ مسئوللة عن إنجاب
 الآباء الآن مسؤولين عن إعادة إنتاج الأمّة . لقد حلّت الأبوّة محلّ الأرض

إنّ عجز الأرض كأمّ عن أداء دورها الإنجابي الوطني - في الميثاق ـلا لا

 هذا التصوّز المجازي، لا يمكن بوضوح أن تصبح النساء قوّة فاعلة للجنسيّة . وبـ'تالي يصبح دورهنّ ثانويُّا ومساندُا في سرديّة النزعة القوميّة"(1) . كما أنّ
(1) تيضح فرانتسسكا كلج (Francesca Klug)، في حالة بريطانيا كمثال ، أنّ ضإنتاج الأمّة


فكر القوميّة المناوئة للكولونياليّة مشتقّ من فكر عصر التنوير الأوروبي، فإنّ

 منظّمة التحرير الفلسطينيّة ليس استثناءً . فإنّ إقامة الأبوّة كمصدر للوطنيّة كانِّ كان قد كُرُس مسبقًا في حالة بريطانيا النموذجيّة في قانون الجنسيّة البريطاني منذ القرن التاسع عشُ .

استخدم ياسر عرفات ـ رئيس منظّمة التحرير الفلسطينيّة ـ في خطابه عام
 بالعنف الجنسي لوصف استخدام الصهاينة للأساليب الكولونياليّلِّه من أجل (اغتصـاب الوطن الفلسطيني واضطهاد شـعبه ومن ثـم تشريده||(1) . ويؤكّد


 البريطاني من زوجة غير بريطانيّة يحصلون تلقائئًّا على الجنـيّسيّة البريطانيّة . ويصـدق

 بريطانيا بالجنسيّة البريطانيّة . انظر :
Francesca Klug, «'Oh to be in England’: the British Case Study,» in Nira Yuval-Davis and Floya Anthias, eds. Women-Nation-State, London, Macmillan, 1989, p. 21.

 بريطانتين، بغضّ النظر عن النـب الأبوي



 الإيتيمولوجي لكلمة "اغتصاب" هو (اغصب")، أي أجبر شُخضًا على القِيام بـُيء ضدّ

عرفات أنّ تحالف إسرائيل الدولي مع القوى الكولونيالِّة والو لايات المتّحدة







 تنتقل ملكيتّها من خلال الأبوّة.

يتضمّن هذا الخطاب زخمًا خاصًّا به . ولتفسير رفض الشعب الفـا لفلسطيني








= رغبته/ رغبتها . وعلى الرّغم من أذَ كلمة (اغتصاب" يمكن استخدامها في سيـاق الاستيلاء، كما في "اغنصاب الحقوق" ـ بمعنى (الاسنـيلاء على الحقوق" - فإنّها

عرفات، ص IY.
(Y) منظّمة التحرير الفلسطينّة، "البيان السياسي"، ويمكن الاطّلاع على النصّ الرسمي في
 (r) عرفات، الحرب، ص •1 الع

الرجال والنساء الفلسطينيّن في الدفاع عن أمّهم ضدّ ما أصبح يُشار إليه فيما


 ولكن على خلاف الأمّ في قصّة سليمان التي أقنعه موقفها بإعادة طفلها إليها ، الانيا ، فشل أبناء فلسطين الحقيقيّون في الدفاع عن أمّهم؛ فقد وقع الاغتصاب .

الأمومة والحمل بالمذكّر
عقب مرور عشرين سنة على الاحتلال الإسرائيلي للضفّة الغربيّة (بما في
 الثانية خلال نصف قرن . لقد كانت الانتفاضة الفلسطينيّة التي اندلعت في علي عام


 بدأت بتظظيم المظاهرات والإضر ابات وغير وغيرها من نشاطات مقاومة الاحتانلالن .





 السكّان وحشدهم .


(1) عرفات، ص 11.

لـــد اعتبر إعـلان الاستـقـلال في تشـريـن الثاني/نوڤمبر 19^^1، الـمرأة الفلسطينيّة، والذي أضفى صفة (الشّجاعة) عليها ، (احارسة بقائنا وحياتنا اللانيا وحارسة نارنا الدائمة)|"(1) . ونجد أنّ بيانات القيادة الوطنيّة الموحّدة للانتفاضة أيضًا تدرك المرأة الفلسطينيّة باعتبارها حارسة الْـا البقاء الفلسطيني والحياة الفلسطينيّة)

تحت عنوان (انداء عرس الدولة الفلسطينيّة المستقلّة)، يحتفل البيان رقم

 مضى ابنها، ويوم أُعلنت الدولة [التشديد من عندي]" .

ويتحدّث البيان رقم 0 عن "أمّهاتنا وأخواتنا وبناتنا) الفلسطينيّات وبَّ بوصفهنّ


 بيان آخر الأمّهات والشقيقات والبنات بال بمثابة التربة التي تنتج الر جولة والة والعزّ



 التي تنمو هذه الصفات، إلى جانب الرجولة، عليها . المرأة إذن تماثل التربة
(1) منظَّة التحرير النلسطينتّ، (إعلان الاستقالال، . يمكـن الاطّلاع على النصّ الرسمي


 التي صدرت في السنة الأولى للانتفاضة. البا البيان رقم •1

من حيث كونها (احارسة) الحياة الفلسطينيّة والبقاء الفلسطيني (1)

وتبدو القيادة الوطنيّة الموحّدة للانتفاضة ـ و التي أصدرت بيانات الانـي الانتفاضة ـ ملتبسة في بعض الأحيان، بينما تبدو في أحيان أخرى متورّطة بالكاملامل في







 بوصفها الصفة التعريفيّة الوحيدة لهمه، واعتبار أنّ النساء (اللاتي لسن أمّهات المّات يمتلكن فاعليّة محدودة(0)
(1) حول الدور الآيديولوجي للنساء الإسرائيليّات في إنجاب صبرا الإسرائيلي، والموقع المركزي لهذا الدور في الخطاب الكولونيالي الصهيوني، انظر : Nira Yuval-Davis, «National Reproduction and 'the Demographic Race' in Israel,» in Davis et al., Woman, pp. 92-109.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر البيان رقم r والبيان رقم r r، من بين بيانات أخرى . }
\end{aligned}
$$










وتتّسم خصوصيّة أجسـاد النساء الفلسطينيّات بالدلالة في هذه النصوص، وذلك عند أخخذ الإنجاب في الـحسبان فقط. ويطرح هذا الإدراك للـجسـد



 قدراتهنّ الإنجابيّة (عندما يُجهضن)، أو من حيث أدوارهنّ الاجنّ الاجتماعيّة (عند اعتقال أبنائهنّ) .

وتتجلّى بوضوح الأدوار الإنجابيّة للمرأة في مواضع عديدة في في بيانات





 معهنّ بوصفهنّ (أرامل وثكالى")

وتنظر تلك البيانات إلى النساء أيضًا خارج سيـاق أدوارهنّ الإنـانجابيّة ؛ حيث توجّه إليهنّ التحيّة كمعتقلات لدى سلطات الاحتلال (^)، وتعلن الحداد
(1) البيان رتم با 1 ا (r) البيان رقم ^ والبيان رقم (r) البيان رقم ^.
(£) البيان رقم •1 اليان
(0) البيان رقم 1 ( اليان.
(7) البيان رقم 9 ( 9 البيان
(V) البيان رقم •r ( r ( اليان


عند قتلهنّ - وقتل الأطفال والشُيوخ ـ من جانب الإسر ائيليّينن (1)، وعندما












 |(الاجتماعيّة)| (1)
(1) البيان رقم
(r) البيان رقم 7 (Y) الـيان
(r) البيان رقم

(0) حول المأزق الذي يواجه جهود النساء الفلسطينيّات لتطوير أجندة نسوبِّة في سيـي النضال الوطني، انظر :
Rita Giacaman and Penny Johnson, «Palestinian Women: Building Barricades and Breaking Barriers," in Zachary Lochman and Joel Beinin, eds., Intifada, The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation. Boston, South End Press, 1989, pp. 155-169.

Islah Abdul-Jawwad, «The Evolution of the Political Role of the Palestinian Women's Movement in the Uprising,» in The Palestinians: New

وفي مقـابل نـعـمة البيـانات السـابقـة، وجّهـت القـيادة الوطنيّة الـموحَدة


 خاصَّا مكرّسًا للنساء وإن كان عبر تقديمهـنَ مرّة أخرى من زاوية علائقيّة بالرجال .







 ويواصل البيان توجيه الثناء إلى الشعب الفلسطيني لصنعه التاريخ اعبر (r) (r)

وتشتمل بيانات القيادة الوطنيّةَ الموحّدة للانتفاضة على تناظر ضمني بـن

Directions, ed., Michael Hudson, Washington D.C., Center for Contemporary Arab Studies, 1990, p. 71.
(1) البيان رقم ro. انظر :

Joost Hiltermann, Behind the Intifada, Labor and Women's Movements in the Occupied Territories, Princeton, Princeton University Press, 1991, pp. 201.

 Joost Hiltermann, Behind the Intifada, pp. 200-201.

الانتفاضة والحمل، إذ حين تشير البيانات إلى دخول الانتفاضة إلى شهرهها

 المولود الأخير لحمـل الانتفاضة (انظر إعـلان الاستقلال) . كما توصف الفـ

 يفتتح دورة إنجابيّة جديدة - إنجاب الـجيل القّادم . وهو الأمر الذي يضع






 (الأب الرمزي"، للأمّة (8)

## تحديد مفهوم الذكورة الفلسطينيّة

إنّ إنشاء نموذج جديد للذكورة المناهضة للكولونياليّة كان محاولة أكتر



 المحتلّ الإسرائيلي المستمرتة لإنهاء الانتفاضة بالفوّة المّا المسلّحة.
( ) البيان رقم r^.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) البيان رفم } 9 \text { r }
\end{aligned}
$$

تعقيدًا من محاولة النظير الكولونيالي. ففي الخطابات القوميّة الأوروبيّة، كما تـجادل شـانـدرا موهـانتـي (Chandra Mohanty)، كانـت النذكورة الأوروبيّة
 المستعمرات، كانت تلك الذكورة البيضاء الكولونياليّة نفسها ـ التي جعلتها





 مماثلة ـ مثلها مثل القوميّات الأخرى المناهضة للكوليونياليّاليّة.

تشير المادّة V من الميثاق الوطني الفلسططيني إلى (الفرد") الفلسطيني بأسلوب نظريّة التعاقد النمطي، وبالتالي تقلِ خصوصيّتـه من حيث النـي النوع




 وحياته لاسترداد وطنه حتى التحرير|"(r). ولا يقتصر هذا النداء للفلسطينيّين
(1) انظر

Chandra Talpade Mohanty, «Introduction, Cartographies of Struggle, Third World Women and the Politics of Feminism,» in Chandra Talpade Mohanty, Ann Russo, and Lourdes Torres, eds. Third World Women and the Politics of Feminism, Bloomington, Indiana University Press, 1991, pp. 1-49.
(r) الميثاق الوطني الفلسطيني، في حوراني، الفكر، ص چזY. باقي البيان مكتوب =

على القدرة الذكوريّة على الكفاح المسلّح فحسب، وإنّما يضمّ أيضًا التمتّع
 الفلسطيني، حيت نعيش الآن أغلب البرجوازيتة الفلسطينيّة.

إنْ مسار الاستعارات الواردة في هذا الخططاب يُسِهـم في إنتاج ذهنيّة من



 الأصغر والأكبر اللذين لم يتمكّنوا من مغادرة مـخيّمات اللاجئينـن . كما أكّد




وكجميع الآيديولوجيّات السياسيّة الأخرى، تُشتقّ النزعة الوطنيّيتّ والقوميّة



 الفلسطينيّة. ووفقًا لأطروحة جوديث بتلر (Judith Butler)، يبدو واضحًا أنّ
 ـ يُنتج من خلال الأداء، ويخضع للممارسات الناظمة لاتّساق فئة الفاعليّة
 النوع الاجتماعي، واستخداهمه في نظريةّ العفد، انظر : المر Carole Pateman, The Sexual Contract, Stanford, Stanford University Press, 1988.

$$
\text { (1) عرفات، الحرب، ص } 17 .
$$

القوميّة ذاتها("). وبما أنّ الوطنيّة ـ مثلهها مثل جـميع الـمواقف السيـاسيّة






 بالمعنى الألتوسيري (interpellation). ويتأكّد هذا التكوين المناداتي التي اللهويّة الفلسطينّة عن طريق الأمر التعريفي الوارد في الميثاق الوطني، والذيني وني

 الأدائيّة الذكوريّة هي وحدها التي تمثّل تعريف الفاعليّة الوطنيّة الفلسطينيّة .

ويبدو جليُّا، عند الإثـارة إلى الفلسطينيّيّن، وجود زلّة لسانيّة في نصّ خططاب عرفات. ففي بعض الأحيان تعني كلمة (الفـلسطينيّين") الرجال
 في سياق حدوث هذه الزلّة . فعند تعريف الفاعلين الوني الوطنيّين الفلسطينينيّن
 ظاهريَّا بين الجنسين نحو العالم الذكوري الواضح. لكنّها زلّة ليست غير

Judith Butler, Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, 1990.
(Y) حول المناداة، انظر :

Louis Althusser, «Ideology and Ideological State Apparatuses,» in Lenin and Philosophy and Other Essays, New York, Monthly Review Press, 1971.

مميّزة. بل هي بالأحرى، وكما سنوضح فيما بعد، انعكاس لكيفيّة إدراك المذكّر والمؤنّث داخل الفكر الوطني الفلسطيني



 الفاعل الوطني الفلسطيني يعمل باجتهاد ويحصل على المـلـ المـلـ لدعـم أسرته
 اقتصاديّة في الخليج. وتملّ هذه التطوّرات الاقتصاديةّ عرفات بالئسياق اللازيم











 عربيّة "صالحة)"، تقبل اعتمادها على شقيقها

Leila Khaled, My People Shall Live: The Autobiography of a Revolutionary, edited by George Hajjar, London, Hodder and Stoughton, 1973, p. 59.

وفي مواجههة الاحتلال، في سيـاق الانتفاضة، يصبح جسد الفاعل الوطني بمثابة الأداة الحاسمة. إذ يتوجّه أحد البيانات، على الاتى سبيل المثال، ،






 التي تدكّ أسس الاحتلال الصهيوني هي السواعد ذانها الما التي سوف تبني




على أنّ القيادة الوطنيّة الموحّدة للانتفاضة تدرك السُعب الفلسطيني
 مارد (انتصب. . . ولن ينحني [التشديد من عندي]" (0) .


 فإنّ المعاركُ ضدّ العدوّ ـ والتتي يُقتل خلالها الـا الأطفال الفلسطينيّون ـ ليست

سـوى (مـعـارك الـشـرف، والـبـطولـة، والـــداء)(1) . إنّ الـفـاعـل الـوطنـي





 جماعيّة قويةّ . وغالبًا ما يكون القناع نفسه عبارة عن الحطّة الفلسطينيّة (غطاء الرأس الذكوري أو الكوفيّة)، أي رمز الهويّة الفلسطينيّة . وبالتالي، لا يقتصر

 تمكين الاقتران الفعلي بين الفاعليّة الوطنيّة والذكورة (حيث يقترنان دان دائمًا


 للكولونياليّة، تتشكّل صورة جديدة للأجساد الذكوريّة على أرضيّة النضالـ الوطني، وهي صورة تصبح نموذجًا للفاعليّة الوطنيّة الفلسطينيّة ذاتها
(1) البيان رقم بی.
(Y) ومع ذلك، من المهمّ التأكبد على أنَ البناء الخططبي للذكورة الفلسطينيّة وتابعها الخاضع، الأنؤة، ينختلّ جميع أنماط الإنتاج الأدبي والثقافي الفيا الفلسطيني بطريقة نفاذ البناء الأوروبي القومي نفسها (وبالطبع العالمي) للجنسانيّة (النائة (sexuality) إلى الإنتاج الثقفافي الأوروبي، وكذا نفاذه أيضّا إلى السبِّسات الأوروبيّة تجاه سكّان أوروبا الوبا

 الاطّلاع على الدراسة الرائدة التي أعدّتها خديجة أبر أبو علي حول النقد النـد الذاتي تحت عنوان "مقدّمة حول واتع المرأة وتجربتها في الثورة الفلسطينينّة)، بيروت: الاتِّحاد


بعد أن حلّلنا أسس النوع الاجتماعي التي يرتكز عليهي الفكر الوطني


 التطوّرات اللاحقة للمعاهدة لـم تقدّم تـغييرات مفهوميّة ملـموسة في الفكـر الوطني فيما يتعلّق بموضوع النوع الاجتماعي .



 التحرير الوطني. ونم يكن هنا الموقف بمثابة خطأ تكتيكي ندمت القيادة
= خلال الشعر، انظر دراسة إلهام أبو غزالة: Ilham Abu-Ghazaleh, «The Portrayal of Women in Intifada Poetry,» paper presented at the Alif Gallery, Washington D.C. 1992.
وحول تمثيل النساء في الأدب الشُعبي الفلسطيني، انظر : عابد عبيد الزريعي، "المرأة

 الإعلاميّة للنساء في صحف الضفّة الغربيّة) . في (شؤون المرأة")، العدد rا ب، حزيران/

(1) حول الاتّقاق بين منظّمة التحرير الفلسطينّة وإسرائيل، انظر :

Joseph Massad, «Repentant Terrorists or Settler-Colonialism Revisited: The PLO-Israeli Agreement in Perspective,» Found Object, 3, 1994, pp. 81 - 90 .

انظر أيضًا:
Joseph Massad, «Palestinians and the Limits of Racialized Discourse,» Social Text, 34, 1993, pp. 94-114.

العلمانيّة، فيما بعد، على استخدامه("). بل كان بالأحرى تحرّكًا سياسيًّا لم




 (r)(للآمال الذكوريّة، والطموحات الذكوريّة، والامتياز الذكورية

انطلاقًا من تجربة النساء الفلسطينيّات في الانتفاضة-لأولىى، يمكن القول
 تقول إحدى الناشطات في اتّحاد لجان النساء انـياء الفلسطينيّات العاملات : (ما
 [لتحقيق المساواة]، ونحن لن نحصل تلقائئًا على حقوقنا كنساء عنـياء عندما نحصل

(انحن ندرك أنُنا إن لم نشر القضايا الآن، فلن نتمكّن من دفعها قُدُمُا فيما
 لكتنّا لا نريد المساومة على دورنا كنساء. لقد أثيرت القضيّة الآن لأنّنا أدركنا

Rema Hammami, «Women, the Hijab and the Intifada,» Middle East Report, 164-165, 1990, pp. 24-28.
(r) انظر :

Ann McClintock, «No Longer in a Future Heaven, Women and Nationalism in South Africa,» Transitions, 51, 1991, p. 122.
(r) للاطّلاع على مزيد من المعلومات حول النساء والانتفاضة، انظر :

Orayb Nayef Najjar, Portraits of Palestinian Women, Saltlake City, University of Utah Press, 1992.
(؟) مقابلة مع ناشطة في اتّحاد لجان النساء الفلسطينيّات العاملات، نابلس، IV كانون


من خلال عملنا في الانتفاضة [الأولى] مدى أهمِّيّة دورنا بالفعل . وقد منحنا
ذلك الثُقة|(1)

لقد خلقت الانتفاضة فضاء خطابيًّا جديدًا، حيث يمكن أن تتحدّى النساء




وعلى الرّغم من المنطق الذكوري للفكر الوطني الفلسطيني، فإنّ النسويّة

 وهي تُلمّح إلى ذلك بتأكيدها أنّ النسويَّات الفلسطينيّات يتحرّكن ا(على المسشار
 الأوّل/ أكتوبر ، 1919، مُقتبسة في: .Hiltermann, p. 203 وفي سياق الانتـفاضة، تجادل ريتا جقمان (Rita Giacaman) وبني ججونسون (Penny Johnson) أنّ النساء

 الدفاع عن الأسرة، وتغذية أفراد الأسرة ومساعدتهمّ، والتعاون المتبادل مع الأقارب وأحبحت هذه الجوانب لدور المر أة مصـدرًا للمقاومة، لأنَ النساء جعلن مسوْوليّاتهنَ الأسريَة تُشمل المجتمع ككل" . انظر :
Giacaman, et al., «Palestinian Women,» p. 161.
(r) على أيتة حال، كانت النساء الفلسطينيّات قادرات على إجبار القيادة الوطنيّة الموحَدة

 الحياة اليوميّة لنساء غزة. انظر : Hammami, «Women». انظر (
Hanan Mikhail Ashrawi, «The Femminist Behind the Spokeswomen - A Candid Talk with Hanan Ashrawi.» Interview by Rabab Hadi. Ms., March - April, 14-17, 1992.

الصحـيح|"(1). وعـلى أمـل تـجنّب تكـرار الهزيمـة التـي مُنـيت بـها النسـاء الجزائريّات بعد الثورة، تشير حنان عشراوي إلى أنّ النسويّات الفيّا الفلسطينيّات





 الاجتماعي والاقتصادي للمـجتمع . . . قد أضفى على الحركة النسائيّة

 في زعمهها أنّ مسـاهمات النسـاء في الانتفاضة أدّت إلى تمفعرل القضايا النسويّة ومعالجتها من جانب كثير من النساء الفلسطينيّات، فإنّ زعمهيا بأنّ هذه المساهمة جعلت تمغصل النظريّة النسويّة (مرغوبًا)" ـ ظاهريًّا من قِبل الدر كة الوطنيّة و/أو المجتمع الفلسطيني - لم يكن يبعث على الو الاقتناع لا قبل أوسلو ولا بعدها (ع)

## $\ddot{Q}$

t.me/soramnqraa

Ashrawi, p. انظر : 14 (1)
 (r) انظر (r)

Hanan Mikhail Ashrawi, «The Politics of Cultural Revival,» in The Palestinians: New Directions. Ed., Michael Hudson. Washington D.C.: Center for Contemporary Arab Studies, 1990, pp. 81.



 وتضيف: ( (إنّ غياب النقد الاجتماعي في الحركة الوطنيّة، وخاصّة من جانب فتح التي

لقد أدّت الانتفاضة الأولى بالفعل إلى زيادة وعي النساء بموقعهنّ داخل الفكر الوطني والحركة الوطنيّة. وعلى سبيل المثال، جاء جاء ردّ فعل عشر اوي على الرطانة الوطنيّة الذكوريّة التي تعتبر المر أة (اموقعًا للتفريخ" بقولهي النـا إنّ


 وكما أكّدت عشراوي نفسها ـ حيث كان الر الرجال الفلسطينيّون مهتمّين بزيادن عدد السكّان الفلسطينيّين، وكان المـحتلّون الإسرائيليّون مهتمّين بالـحدّ من هذه الزيادة ـ أصبحت أجساد النساء ميدان المعركة المّانِّ مع القليل من القدرة المتروكة لهنّ على أجسادهنّ . أمّا نضال المرأة الفلسطينيّة من أجل ألـو استمرار الحمل، فهو نضال يقع في سياق من حن الالات الإجهاض النا
 الذكوريّة ارتكازُا على أجندتها الخاصّة بها .

وفي مقابل التصوّرات السابقة عن النساء الفلسطينيّات اللاتي اغتصبهنّ
 الفلسطينيّات اللاتي اغتصبهنّ اليهود الإسرائيليّون . وتشُير عشراوي إلى ما

يلي:
"لم تكن النساء السجينات قبل [الانتفاضة] "اسلعًا للزواج" لكونهنّ "سلعًا
 مرغوبات بعد إطلاق سراحهنّ، حيث أصبحن مصلدرًا للشرف ــد دخولهنّ
= تُعتبر عمودها الفقري، إنّما يضيف إلى الخطر الذي يواجه الحركة النسائيّة") . انظر : Islah Jad, «From Salons to the Popular Committees, Palestinian Women, 1919-1989», in Intifada, Palestine at the Crossroads, eds. Jamal Nassar and Roger Heacock, New York, Praeger, 1990, p. 138.

Ashrawi, «The Feminist», p. انظر : 16 (1)

السجن، ونضالهنّ ـ ولم تعُد التساؤلات الأسطوريّة بشأن البكارة أو السلع
 النسوي - من اللجان النسائيّة، وأخيرًا من المجتمع بمجمله(1)"،.

مع الأسف، فإنّ هذا التغيّر التقدّمي لم يبشّر بمزيد من التغيّرات الجذريّة،


 طريق الزواج، وأحيانًا عن طريق الزوأج المبكر"|(r)

وعلى الرّغم من أنّ الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، ومشـاركة النساء النشطة في








 ولمقتضيات النضال الوطني ذاته ـ وعلى هذا النحو، ظلّت الفجّوة قائمة بين


Ashrawi, «The Feminist», p. 15. : انظر (1)

(Y) حول الافتقار إلى أيّ تغيير أساسي في نظرة الحركة الوطنيّة إلى النساء، انظر : سهرير
 الثاني/يناير •199، ص 10 ـ1 10.

التغيترات التي شهـدتها خصوصيّات تـلك الأدوار فيما يتعلّق بـالنضال
 الفلسطيني بعد عام 19£1 يختلف بطريقة ملحوظة عن نظيره في الفترة التي

 اشتملت على كونه فلآحّا أو صاحب أرض يرفض بيعها للصهاينة ومناضلاً ضدّ المستوطنين في فلسطين. وقد تتمتّع النساء الفلسطينّات، في المستقبل القريب، بزيادة فرص التعبير
 الوطني حول المرأة، يمكن القول بأنّ النساء الفلسطينِّات سيستطعن تحقيق



 الفلسطينّة بالمسار الذكوري السائد نفسه(). وباستخدام لغة التّحرّر الوطني،
(1) حول آراء الفدائيّين الفلسطينيّيْن الذكور بشأن العلاقات بين الجنسينِ فيما يتعلّق بالنضال الوطني، انظر : غازي الخليليلي، المرأة الفلسطبنيّة والثورة، بيروت، مركي الـنـر



This Side of the Peace, A Personal Account, New York, Simon and Schuster, 1995, pp. 293-294.
لم يسعفني الوقتن، مع الأسف، لتناول كتاب عشُراوي الأخير في هذه الدراسة،





يـمكـنـنا أن نضيف أنّه لا توجـد أمّة حرّة يُعتـبر نصف أفرادهـا ثـانويّيـن

 الذاتي المستمرّ في ظلّ ظروف المعركة ، فإنّ دروس التاريخ المنسيّة ستِيّ ستجعل تمن انتزاع النصر باهظًا .
= انظر، بوجه خاصّ، ورقة دياب عيّوش :
Dhiyab ’Ayyush, «Towards a National Population Policy in Palestine».
 لمقتضيات النضال الوطني . وتجلدر الإشّارة إلى أنّ عيّوش يحتلّ منصب نائب وزير الرفاه الاجتماعي بالسلطة الوطنيّة الفلسطينيّة.

## الفصل الثالث

## الآخرون الداخليون للصهيونيّة(*)

## إسرائيل واليهود الشرقيّون (المزراحيم)

استندت إقامة دولة إسرائيل من قبل اليهـود الأوروبيّين إلى إعادة تشكـيل الههويّات اليهوديّة. فقد أكّد زعماء الصهاينة الأوروبيّون على أنّ إقامة دولة

 سيّما أنّ الصهيونيّة سوف توفّر لليهود مـجالاً واسعًا من الأنشطة الاقتصاديّة

 لم يكن هدف الحر كة الصهيونيّة مجرّد استنبات اليهود الأوروبيّن في ني منطقة



$$
\text { (״) نُشُرت هذه الدر اسة لأوّلْ مرّة عام } 1997 .
$$

إسرائيل (اعام يسرائيل") ليصبح دولة إسرائيل ("مدينات يسرائيل")(1) .

تُمَثِّل نوعَ الثقافة اليهوديَّة التي نشـدت الصـهـيونيّة إنشاءهـا في دولتها







 لصالح العبريّة، بناء على الدمن الذي لـدي لـدق بالإيديشيّة كنتاج ثقافة يهوديّة







 وبالرّغم من رفض الإيديشيّة كلغة للدولة اليهوديّة ، إلاَّ أنّ الخلفيّة الإيديشيَّ
(1) عام يسرائيل، أو شعب إسرائيل هي الطريفة التي خاطب الإله اليهودي بها اليهود والطريغة التي أشار اليهود إلى أنفسهم بها . مدينات يسرائيل تعني دولة إسرائيل، أو دولة الشُعب اليهودي
Ella Shohat, Israeli Cinema, East/West and the Politics of Representation ( r ) (Austin, TX: University of Texas Press, 1989), 53-56.

منحت صاحبها احترامًا وتقديرًا كبيرًا وامتيازات جمّة.
لم يكن الصهاينة اليهود غير عابئين بحماية الثقافات أو اللغات اليهوديّة





 والمكروهة ووجب على اليهود العرب (بالـحاح قادة اليهود الأشكناز) تطبير








(1) حول رفض اللّنظظ العربي الـسفاردي نلـعبريّة (مع استثناءات طفينـة) وفرض عبريّة
 and G N Giladi, Discord in Zion, Conflict between Ashkenazi and Sephardi Jews in Israel (London: Scorpion Publishing Ltd, 1990), 200 201, also see Sami Smooha, Israel Pluralism and Conflict (Berkley, CA: University of California Press, 1978), 185, fn. 2.
(Y) حول العنصريّة الأشْكنازيّة والتحتِّز ضدَ اليهود العرب واليهود المزراحي/السفاردي
 Standpoint of its Jewish Victims,» Social Text, 19/29 (Fall 1988), 1-35, and Giladi, Discord.

هسؤولاُ عن إنتاج (أجيال من غير اليهود ـ المتحتّثين بالعبرية)؛)(1).
إلاَّ آنّ إقامة إسر ائيل كانت لها تأثيرات خطيرة جددَّا ليس على هويةّ اليهود
 كذلك (من بين آخرين)، وعلى العرب الفلسطينيّين أيضًا . فيبنما صُنُّف اليهود






 الأشكنازيّة فقط، بل إنّ الجماعة المشار إليها باليهود الشُرقيّين قبلت

Georges Friedmann, The End of the Jewish People? (New York: Akiva Orr, حول الهويّة الليهوديّة في إسرائيل انظر Doubleday, 1967), 243-245. The UnJewish State, The Politics of Jewish Identity in Israel (London:
. Ithaca Press, 1983)
(Y) بِنما أثشارت النسفاردي (حرفيًّا إسباني) مبدئِيًا إلى اليهِود الإنسبان الناطقين باللادينو


 Harvey Goldberg, «Introduction: Culture and Ethnicity in the Study of Israeli Society," Ethnic Groups, vol. 1 (February 1977), 164-165.

 المخاضعة للدراسة . من المصطلـنحات الأنخرى النتي استخلدمت تاريـخيٌا (السيفارديم") أو

 المتبنَى حاليُّا من قِبل المزراحي أنفسهـ إلى جانب الدولة الأشكنازيّة أيضًا

واستدخلت وتذوّتت بالهويّة المفروضة عليها، بل وأطلقت كذلك فيما بعد احتجاجاتها الإثنيّة بناء على ذلك أيضًا

سوف يبحث هذا الفصـل علاقة الحركة الصهيونيّة مع من باتوا يُدعَون لاحقًا باليهود الشرقيّين، وسوف أتناول المكان الذي يحتلّه اليهود الثرقيّون، ، والذي حُدّد لهـم في الخططاب والمممارسة الصهيونيّة منذ بدايات الاستيطان






 منظور الفلسفة الصهيونيّة، وأخيرًا سوف نـخوض في الأسباب التي ألـيّ أدّت إلى فشل هذه الاحتجاجات في تعبئة وتحريك اليهود الشّرقيّين بطريقة تفرض
 في خلق أزمة خطابيّة تزعزع البديهِيّات الصهيونيّة بِوّة، بصورة تفضي إلى الِّى إحداث قطيعة إبستمولوجيّة.

## اللقاءات الأولى





(1) حول شخصيّة الصهيونيّة الأوروبيّة، انظر Raphael Shapiro, «Zionism and its

فقد أعلن ثيودور هرتزل ـ أبو الصهيونيّة ـ بوضوح كما أسلفنا في الفصل الأوّل، أنّ (ادولة اليهود") كما تَصَوَّرَها سوف تكون "اجزءًا من متراس أوروبا في مواجهة آسيا، والقاعدة الأماميّة للحضارة في مواجهِّة الجّة البربريّة|"(1)، فأثناء نقاشه حول الهجرة اليهوديّة، تحدّث عن اليهود الأوروبيّن فقط (الذذين شملوا


Oriental Subjects, The oriental Jews in Zionism's Dialectical = Michael Seltzer, انظر أيضا الككتاب الطليعي Contradictions,» Khamsin, 5, (1978), The Aryanization of the Jewish State (New York: Blackstar Publishing, (1967 ـ حول الالنتاج الئقافي والفنّي الصهيوني الأشكنازي الأوروبي والمعادي للممزراحي، انظر Shohat, Israeli Cinema.

Theodor Herzl, The Jewish State, An Attempt at a Modern Solution to (1) the Jewish Question (London: H. Porders, 1972), 30.
Sami Shetrit, المصدر السابق، Yr. حول مسـألة اليهود الشُرقيّين وهرتسل، انظر (r) "New state, old land, the East and the Easterners in The Jewish State of Theodor Herzl (New York: Columbia University, 1992), unpublished paper كوّن اليْود الجزائريون في ذلك الوقت جالينين، الجالية اليهوديَّة العربيّة، واليهود



 Horne, A Savage war of Peace, Algeria 1954-1962 (Hamondworth: ومن الجدير بالذكر أنَّه طوال فترة الاستعمار الفرنسي،


 Ilan Halevi, A History of the Jews, الثمانينيّات من القرن التاسع عشُر ، انظر التار وبـعد قرن مـن الزمـن، Ancient and Modern (London: Zed Press, 1988), 218.

 الجزائريّين الوطنيّين المستعدّين للانضمام إلى النضال ضدّ الاستعمار أن يكونوا =

هرتزل (اللمسألة اليهوديّة) هو في الحقيقة تحليل لممسألة اليهود الأوروبيّين




 بحيث بقيت حركة أوروبيّة في النظريَّ والتطبيق.

انصبّ الجهد الصهيوني الأوّل على ضنّ يهود غير أوروبيّن وذلك ونـي بجلب


 علي مبدأ (اعبودا عبريت) (العمالة العبريَة) حصريًّا كشرط الـا لـ (اتطبيع") اليهود



 اليمنيّة (قد تحلَّ محلّ العرب")، ملبّيًا بذلك متطلّبات (اعبودا عبريت)|"(1) " بالإضافة إلى ذلك، أضاف القائد الصهـيوني الأشكنازي د. يعقوف تيهون
 Colonialism (New York: Monthly Review Press, 1965). بدقةَ أنَ جبهة التحرير قد طلبت من اليهود الجزائريتين أن يكونوا العيون والآذان وليّ وليس
 «Les Juifs d'Algerie,» in Le Second Israel, A special issue of Les Temps Modernes (Paris, May 1979), 146-161.
(1) مقتبسة في مئير يوسيف، ما وراء الصحراء (إسرائيل : منسُورات وزارة الدفاع،


بالقول: (استتوفّر لنا [المستوطنين الأشكناز] نساء وفتيات مر اهقات [يهوديّات


 من قبل أرباب العمل الأشكناز ، لدرجة أنّ العمّال اليمنيّيّن طُردورا بالفعل من


 نفسها

 المختلفة) [التشديد من عندي] (r)

وكمـا بيّنت إيـلا شوحط (گ)، كانت هيمنة الآراء العنصريّة حول اليـهود
 السياسيّة داخل الحركة، بغضّ النظر عن الآيديولو جيا الاجتماعيّيّة والسياسيّة .
 التصحيحي، والذي كان يحتلّ الطرف الآخر من الطيف السياسي بالمقارنة
(1) مقتبسة لدى مئير يوسيف، ^\&، ومذكورة في المصدر السابق .
(r) ( (


أكتوبر lqvv) .


 Jewish Victims,» Social Text, 19/29 (Fall 1988), 1-35.

مـع آحـاد هـاعـام ـ حـّر هـو الآخر من أيّ ارتباط بــن اليهـود الأوروبيّيـن


 (يهود الشرق"، على الزيجات المـختلطة مع اليهود غير الأوروبيّيّن، وخلق


 فلسطين"|(†) . وقد تضمّن إصرار جابوتنسكي على أوروبيّة اليهود الأوروبيّين توصيات عن كيفيّة نطق العبريّة الحديثة، حيث أفاد في مقالته "الللهجة العبريّة، " بأنّ :
"(هناك بعض المختصّين ممّن يعتقدون بوجوب تقريب لهجتنا من اللهجة العربيّة، لكن ذلك خطأ، فبالرّغّم من كون العربيّة والعبريّة من اللنغات
 أوروبيّون وميولنا الموسيقِيّة أوروبيّة، على غرار روبنشتاينن، ومندلسون،

$$
\text { وبيزيه }{ }^{(r)} \text {. . }
$$

ينفي هذا الالتزام من قبل الصهـيونيّة بثقافة التنوير الأوروبيّة الغربيّة
 مفاجئة ثقافة اليهود الفقراء الريفيّين، والبِلدات القنذرة لأوروبا الشرقيّة، ضمنًا

Vladimir Jabotinsky, «The East,» cited by Giladi, Discord, 209. (1) مقتبسة في "هآآرتز"،
זץ تموز/ يوليو 19^ז.
 Shohat, Israeli Cinema, 55

في الخطاب الصهيوني، بالئقافات الكوزموبوليتانيّة لبرلين وباريس التي انحدر منها عدد قليل من اليّهود نسبيًا (1)

وقد تزايد عدد السكّان من اليهود الشُرقيّين بشكل طفيف أثناء الانتداب



 من السكّان اليهود (r)

## عصر الدولة

على خلاف فكر الههاسكالا الذي اعتبر الاندماج الثقافي لليهود ترياقًا


(1) استعان الصهاينة من الأشككناز في أثناء فترة الانتداب، بدعم البريطانيّين للتقليل من




 لجنة من الحاخامات مؤلفّة من أعضاء متساوين في العدد من اليّهود الأشنكناز واليهود
 الأشكنازي Discord، الفصلين الثاني والثالثـ.

(Y) د. هورو فتتز ، وم. ليسـالك، أصول المور المجنمع الإسرائبلي (تل أبيب: عام عوبيد، Deborah Bernstein, «Political participation, (عبري) مذكور فيلي (19VV )، 100 new immigrants and veteran parties in Israeli society,» Plural Societies, Vol. 15 (1) (February 1984), 15.

كافيًا لإحباط الهجمات اللاساميةّ المستقبليّة. فقد عقدت الصهيونيّة النيّة على

 الصهيونيّة بهذا الفعل، سوف تتمكّن ـ كمـا رأينا في الفصل الأول ـ الأور من

 المسيحيّة واللايهوديّة وأنطولوجيتّها وأبستمولو جيّتها المتكافئتيّين، ، خاضت مشُروعًا لأخرنة الذات حَوَّل الهويّة اليهوديّة الأوروبيّة بطرق لـم تـخطر على ألى بال أحد من قبل، بـحيث أصبحت المعتقدـدات التـي كان يـحملهـا اليـهود الألمـان الـمـندمـجـون عن يهـود أوروبا الشـرقيّة، أو (ostjuden)، وئقافتهـم

 خلال الصهيونيّة، بالنظرة العالميّة (weltenschauung) الأوروبيّة المسيحيّة


 وفّرتها الصهيونية لليهود الأوروبيّين أنفسهم.


 التحقِّق من أنّ اليهود السوفييت، ويهود أوروبا الشرقيّة لم يعد يُسمـح لهـم بالهجرة إلى إسرائيل(1) . وقد قفز عدد سحّان إسرائيل إلى أرقام خياليّة بين
(1) من الجدير بالذكر أنّه قد سُمح لليهود السوڤييت والأوروبيّين الـُرقيتين بالهجرة إلى
 السياسة السوفييتيّة الداعمة لإسرائيل آنذاكُ . إلاَ أنّ عددًا ضئيلاً (خاصّة من أوروبا =

العام 19\&^ إلى 1907، سيّما عقب وصول ما مجموعه • . . . 0 § يهودي

 يُدعى بتعبير لطيف بـ (الفجوة") الاجتماعيّة بين اليهود الأشَكناز والمـجتمعات
اليهوديّة الثرقيّة في إسرائيل (r)

ويعود أوّل لقاء لليهود الشَرقيّين مع عنصريّة الدولة الإسرائيليّة، إلى فترة
 قبل السلطات الإسرائيليّة الأشكنازيّة فور وصولهم إلى إسرائيل . إذ نجد على

الشُرقِّة، وأقلّه من الاتَحاد السووڤيـيتي) قد قام بذلك بالفعل . لكن تَّ إغلاق أبواب






 (Raphael Shapiro, «Zionism,» 25, fn. 30). Statistical Abstract of Israel 1978, Israel Central Bureau of Statistics, (1) Jerusalem 1979, 137, cited in Shlomo Swirski, «The Oriental Jews in Israel,> Dissent, 30 (Winter 1984), 79.




 وبريطانيا، وإيطاليا وفرنسا الما
Avraham Shama and Mark حول اندماج المهاجرين المزراحي في إسرائيل، انظر (Y) Iris, Immigration Without Integration, Third World Jews in Israel (Cambridge, MA: Schenkman Publishing Company, 1977).

سبيل المثال، بأنّ ظروف المعسكرات التي وُضع فيها اليهود الـجزائريّون والمغاربة قبل نقلهم إلى إسرائيل كانت سيّئة للغاية"(1) ، الأمر الذي أدّى إلى إلى الـى
 الشُرقيّين في إسرائيل للمهياجرين من شُمـال إفريقيا ، وهم لا يلا يز الون في


 إلى ظهر البواخر"(r)"

لقد دمغ ديڤيد بن غوريون المعتقدات العنصريّة حول اليهود الشـرقيّين







 في دولة إسرائيل)|(0)، ويواصل بن غوريون قوله شارحًا معنى المحرقة :

Tom Segev, 1949: The First Israelis (New York: The Free Press, 1986), 169. (1)




Ben Gurion, Nestah Yeisrael, 14, cited in Segev, 1949, 147. ( ()
(Ben Gurion, Nestah Yeisrael, 34 ( 0 ) ، مذكور في المصدر السابق.
(إنّ الشُعب اليهودي القادم، بحسب هرتزل (الذي صاغ فلسفته ونشاطه







 الشُعب التوّاق للدولة اليهوديّة لم يعد موجودًا (1)" .

اضطرّت دولة إسرائيل في غيـاب تلك (الأُمّة)" (الأوروبيّة)، إلى جلى جلب اليهود من الدول العربيّة . وقد قارن بن غوريون اليهود بالأفارقة الذين جُلبوا
 مسؤول دائرة الشرق الأوسط في الوكا كالة اليهوديّة ـ بـأنّ (اأولئك ربّما ليّا ليسوا اليهود الذين نتوق لرؤيتهم قادمين إلينا، ولكـن ليس بمقدورنا ألنا

 إسرائيل - في حديثه مع فيشنسكي، نائب وزير الخارجيّة السوڤييتي قائلاٌ
(اهنالك بُلدان وأشير إلى شمال إفريقيا ـ لا داعي لأن يهاجر منها كافّة
 جهاب يهود المغرب إلينا . . . لكنّنا لا نستطيع الاعتماد على يهود المغرب

David Ben Gurion, Nestah Yeisrael, The Israeli Government Yearbook, (1) 17, Hebrew, cited in Sami Chetrit, «New State,» Also see Segev, 1949, 157.

Ben Gurion, Nestah Yeisrael, 23, cited by Segev, 1949, 157. (Y)
Zionist Executive, June 5, 1949, cited in ibid, 156. ( $\uparrow$ )

لبناء البلاد، حيث إنّهم غير مؤهّلين ثقافيًا لنلك. . . لهذا نحن بحاجة لأناس




إنّ إفادات بن غوريون وغيره توضح المهمّة التبشيريّة التي أعلنها الصهاينة

 والتي يـجب أن توصم بالاضطهـاد، لذلك، لم تكن مهـمّة اليهود الصـهـاينة

 الصحيح للحضارة اليهوديّة الأوروبيّة كما تحوّلت هذه الألخيرة حديثًا على يد الانـي

الصهيونيّة

لقد تّمّ رشّ المهاجرين من اليهود الشرقيّين للى وصولهـينم إلى إسرائيل






 IVr ، IV / ( (r) انظر Giladi, Discord, 103 (r) انظر أيضًا: , Segev, 1949, 119 تتضمّن رواية سيغيف
 معسكرات الا احتجاز .
Segev, 1949, 191-193(r)

وقد تمّ إرسال العرائض إلى الشرطة للاستفسار حول الأطفال المفقودين، إلاّ












 الشُرقيّن باعتبارهم مربيّن مهملين وعديمي المسؤوليّة"()

لقد كانت مهمة الصهيونيّة الأوروبيّة الخطيرة، كما حُدّدت خطابيّا آنذاك ؛ مهمة مزدوجة تقوم على : "اتمدين") و"رفع" المستويات الثققافيّة لليهود غير

 عندما أفاد بأنّ :

أولئك [اليهود] من المغرب دون تعليم، فعاداتهم هي عادات العرب. ..
(1) دوف ليفيتان، (اعليا (البساط السحري) كاستمرار تاريخي للعليا اليمنيّين السابقين"

 Shohat, «Sephardim,» 17-18 أنظر (Y)

إذ استمدّ اليهود المغاربة الكثير من عاداتهم من العرب المغاربة، وأنا لا


 وكذلك صون القيم اليهوديّة الأصيلة كما تبلورت في الشتات [الأوروبي]"1 الانية

إنّ تُبْبيت الصهيونيّة المتناقض مع ثُقافة الشتات الأوروبيّة، والتشويه



 الشُتات الأوروبي، سوف تشكّل الثقافة الإسرائيليّة الجديدة

 وذلك عندما كتب في صحيفة (هآرتس" الليبر اليّة ذات الشأن العالي يقول :
"هـذه هـجرة لـعرق لم نعهـده في البـلاد بعد . . . إنّنـا نتـعامـل مـع أُناسر


 والبربر في المناطق ذاتها، وفي جميع الأحوالن، هـم أدنى مستوى ممّا عرفنار




Cited in Smooha, Israel, 86-88. (1)


خُشر الـيهود الشُرقيّون لدى وصولهـم إلى إسرائيل في (المعابروت) أو

 المختيّمات للاحتجاج على التمييز ونقص الأغذية وانعدام الرعاية الطبِّيّة ضمن





 إلى مهارة كونها الوحيدة المتاحة لهم (r)










Central Zionist Archives, S 41/2471 - Yosephtal to Locker, June 9, 1949, (1) cited in Giladi, Discord, 104.
(Y) حول أوضاع المعابروت، انظر (Y) Giladi, Discord, 115-129.

الآخر (1) . بينما قام متظاهرون من اليهود الشرقيّن في يافا في تمّوز/ يوليو من العام نفسه بمهاجمة مبنى البرلمان القديم في تلّ أبيب" (Y)
 الشُرقيّنْ، والمغاربة منهم على وجه التحديد، إلى بلدات التطوير (اياروت

 (تقوية الحدود) ليس ضدَّ الهـجمات العسكريّة فقط، وإنَّما ضـَ اللا جئين
 المهاجرون من اليهود الشرقيّين فور وصولهـم مباشرة إلى مناطق نائية فين في




 التحديث هذه لم تطبّق على اليهود الأوروبيّين إذ إنْ تطوّرهم قـد تمّ تمّ أصلا بحسب الخطاب الصهيوني أثناء إقامتهم في أوروبا .

لقد اعتمدت معظم هذه البلدات التطويريّة على مصنع وحيد مملوكك إمّا من
(1) المصدر السابق، 9 أيّار/مايو 9 19 9 (Y)

( Giladi, Discord, 129-136 يشّير جلعادي إلى البلدات على أنّها امعسكرات
 Bernstein and Shlomo Swirski, «Rapid economic development of Israel and the emergence of the ethnic division of labour,» British Journal of Sociology, Vol XXXIII, 1, (March 1982), and Shlomo Swirski, «The Development Towns of Israel,, Israel the Oriental Majority (London: Zed Press, 1990), Chapter 3, 31-43.
.Giladi, Discord, 129 ( $\mathfrak{\xi}$ )

الدولة أو من الهستدروت أو برأسمال أشكنازي، وقد شكّل الأشكناز ما يزيد

 باقي البلاد. وكذلك كان الحال في نطاق الصناعة ذاتها ، ويبدو في الحقيقة الانـة


 الخدمات الصحِّيّة والتعليميّة (r)

أمّا أولئك اليهود الشُرقيّون الذين لم يوطّنوا في البلدات التطويريّة، فقد




 الـيهود الشُرقيّين بـعض أسوأ الأراضي في البـلاد مــارنـة مـع كيبوتسات
 بالمائة من التمويل المستتمر في الزراعة إلى الكيبوتسات، وrv بالـوا بالمائة إلى

 منها (0) وطبقًا لتفسير جدعون جلعادي، إنّ هذه المستوطنات الأشكنازيّة قد
.Swirski, Istael, 33 (1)
 وجهة نظره




بُنيت في قلب البلاد، ممّا سهّل عمليّة التسويق وخاعفت الأرباح، بخلاف الموشافيم المقامة ما بعد عام 19٪ 19.

أمّا اليهود الشُرقيّون الذين انتهى أمرهم في المدن، فلم يكن حظّهم أفضل

 المدينيّة البائسة، سوف تنهض المقاومة اليهوديّة الشرقيّة لاحقًا ضدّ التمييز والحرمان الاقتصادي، فبحسب جدعون جلعادي :
(إنّ الفرق الاقتصـادي الرئيس بين البلدات التطويريّة ومناطق الأحياء
 المستوطنات الأشكنازيّة بالعمالة الرخيضة، بينما شُكّلت الأحياء الفقيرة

 كلنساء الأشكنازيّات أيضًا(1)"، .

واتّسـم الوضع في الأحياء الفقيرة بالازدحام نظرّا لانعدام المـساكن، ،
 النسـاء والفتيات في هـه الأحياء الفقـيرة إلى جيش من العمالة المنزليّة الرخيصة. والتجأت أعداد كبيرة من النساء إلى ممارسة الدعارة كوسيلة لكسب الرزق، نظرًا للفقر المدقع في هذه الأحياء؛ فبحسب وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل الإسرائيليّة، فإنّ $9 V$ بالمـائة من البغايـيا في البـلاد عـام 1911 انـحدرن من أصول يهوديّة شـرقيّة، وهي الـمهـنة الـتي لـم تعرفهـا



Giladi, Discord, 149 (1)

المجتمعات اليهوديّة الشُرقيّة قبل قدومها إلى إسرائيل(1)

## التجنيد السياسي على الطريقة الأشكنازيّة



 سيطرة هذه الأحزاب على عمليّة توزيع الموارد على المهاجرين المرين . فيما حظي





 الأحزاب المهاجرين فاق طاقاقة الحزّب أو رغبته في التقديم، كما كما عبّر عن ذلك ج. يوسيفتال، مدير قسم الاستيعاب في الو كالة اليهوديّة، وهو عضو الـي مرموق في حزبَ الماباي، في مذكّراته عام 1901، ، بقوله : ا"خلقنا خلال فترة الور الانتخابات فوضى في قرى المهاجرين التعاونيّة، وفي معسكرات العبور عن


Asher Arian, Ideological Change in Israel (Cleveland, OH: Case Western ( $Y$ ) Reserve University, 1968), 173.


 محتّدين بدافع من ارتباطاتهم الحزبيةّ
(£) مـلقّات دائرة الاستـبـعاب، 1901؛ 1907، أرشـيفـات المـابـاي، مـذكورة لـدى .Bernstein, «Political,» 19

طريق وعود فارغة، وبنظام دنيء تمثّل في شراء الأصوات|(1). بالإضافة إلى





 وهي ممارسة غير مسبوقة في أيّ من البلدات الأشَكنازيّة . وفي الحقيقة كان كان
 الداخليّة بدلاً مـن الانتخاب، وسعت الوزارة إلى تقليص سلطات ملـي مثل هذه

 الماباي قيادات اليهود الشرقيّين المنتخبة محالِّيًّا، محجّندة عملاءها منا من اليهود الشرقيّن في المعسكرات علاوة على البلدات.

يُلقي هذا الوضع الأضواء على بعض التناقضات المركزيّة للفكر الصهيوني في علاقته بزبائنه الثانويّيِن من اليهود الشُرقيّين، إذ ترتّب على الصهيونيّيّة بعد


 الحركة ذاتها منذ البدايات، بحيث كان تحويل اليهود إلى أوروبيّين غير يهود في الوقت الذي استمرّت فيه عمليّة تعريفهم كيهود، دائمًا وأبدًا حجر الزاورية
 بالعبريّة، مذكور في المصـدر الــابقات
(Y) د. روزين، المسح البلدي: البلديّات والسلطات المحلِّيّة (القدس : وزارة الداخليّة، (19Vr (

لنجاحها في حشد الدعم من طرف الإمبراطوريّات الأوروبيّة المعادية للساميّة









 الأسـاس لسياسـات الدولة الإسرائيليّة نحو اليهود الشرقيّين، واستمدّت جميع هذه السياسات شرعيّتها منها .
(1) مقاوهة التمييز: انتفاضة وادي الصليب

اندلعت أوّل مقاومة يهوديّة شرقيّة واسعة النطاق ضدَ التمييز الأشكنازي، وِيّ في وادي الصليب صيف عام 1909، وقد كان وادي الصليب يشكّل، قبيل وقوع الحدث، الجزء الأكبر من وسط البلد في حيفا، والتي كان يقطنها





Benny Morris, The Birth of the Palestinian حول طرد الفـلسطينيّيـن، انظر (Y) Refugee Problem 1947-1949 (Cambridge: Cambridge University Press, (1987 ، كذلك فيما يتعلّق بطرد الفلسطينيّين من حيفا بالذات انظر السجال بين نورمان

لمهـاجرين جدد، وما لبثت أن باتت مكتظّة بالسكّان، وقد أصبحت هذه الأحياء الفقيرة في نهايات الخمسينيّات مأهولة بأكثريّة يهوديّة شرقيّة (مغربيّة في الغالب) كانت تعيش في ظلّ ظروف بالغة الصعوبة(1)

قُبيل الاحتجاج بعدّة أشهر، قامت مجموعة صغيرة منير من السكّان بتشكيل
 إفريقيا" . وكان هـدف الجماعة الأساسي معـالـجة المشُـاكل التي يوا اجههـا
 كافّة الأحزاب السياسيّة (التي كانت جميعها تحت السيطرة الدائمة للأشكناز)

 تجنيدهـم من بين المهاجرين أنفسهـم) على باقي سكّان الحـي
 من بولندا في الوقت الذي كان فيه آلاف اليهود الشرقيّيّن يعيشون في ظروف


 الشرقيّن . وقد اندلعت شرارة الاحتجاج في الثامن من تمّوز/ يوليو، عندما

فنكلستين ونور مصالحة من جهة، "Myths Old and New" وبيني موريس من الجهة «Response to Finkelstein and Masalha,» Journal of Palestine الأخــــــــــــ، رنـ، Studies (Autumn 1991) 68 - 89 and $98-114$ respectively, see also Finkelstein’s «Rejoinder to Benny Morris,» in ibid., vol. XXI, 82 (Winter 1992), 61 - 71. See also Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians (Washington DC: Institute of Palestine Studies 1992).
Bernstein, ibid, 28 - زواية الأحداث التالية مبنَّة على .Bernstein, "Political," 28 (1) 254 - 31, and Giladi, Discord 253- حول جالية شمهال إفريقيا في إسرائيل انظر



قامت الششرطة بإطلاق النار على رجل مغربي في الشُارع، وادّعت بأنّه كان






 جابت المنطقة وقوّات الشرطة بالححجارة، ممّا أدّى إلى عدّة إصابات وبات وبعض





 عنيفة بين الشُرطة والمتظاهرين تواصلت إلـد إلى طرف من الليل . وقد تعاملت




 محاكمتهم، وأُصدرت بحقَهم أحكام.

امتدّت انتفاضة وادي الصليب لتشمهل مناطق أخرى من البلاد، وخصـوصًا

.Giladi, Discord, 254 (1)

المتظاهرون بأعمال تخريبيّة، وأحرقوا مباني حكوميّة خلّفت أضرارًا بملايين






 الحزب أخفق حتى في وادي الصليب، بحسبب ديبورا برنشتاين، إذ حصل الماباي على أصوات تفوّقت على قائمة الحيّ .

ردّ الدولة

جاء ردّ الدولة الإسرائيليّة على الانتفاضة بطرق عديدة، وشحّلت القوّة ردًّا



 عقب اندلاع أولى الاحتجاجات بئلاثة أيّام :
"الم يكن ليعترف مثل هذا الفعل التخريبي الغادر ؛ بإثارة فريق على آخر، ،


 بمنتهى الحكمة والمسؤوليّة للتغلّب على هذا الحاجز الخططير في طريقنا نحو
. Bernstein, «Political,» 30 (1)

تحقيق الاندماج الكامل، آملين أن يكون إله الإخاء اليهودي معنا(1)".



 الإشاعات سهلة التصديق.


 وسمة الشرعيّة، إذ شكّلت حكومة ديڤيد بن غوريون لجنة لتقصّي الحجقائق
 قِبَل الشُرطة والتي أشعلت الانتفاضة . فني حين قدّم التقرير المنشور رواية


 الانتفاضة ضمنًا وصراحة كمثيرين للشَغب، وكمهـّدندين للتضنامن اليهودي، وأصرّ التقرير كذلك على أنّ المهاجرين الصرين أنفسهم كانوا المصدر المششاعر التحيّز والحرمان"،) واستطرد كتبة التقرير قائلين :

القد جلب اقتلاع المجتمع من نمط حياته القائمة، لبعض شرائح هنه

 مخاطر محتومة كثيرة، لغاية تشكيل وتعزيز أنماط جديدة. وقد ظهر عامل
(Y) تقرير لجنة تقصّي الحقائق في وادي صليب، القدس، 1909.

إضافي ضاعف من صعوبات اندماج المهاجرين، تمثّل في حجم العائلات






بالإضافة إلى ذلك شگّلت محاولات الاحتواء جزءًا من سياسة الجزرة،



وعملاً فيما بعد (r)
واتتخذت الدولة إجر اءين أساسيّيّن على المدى البعيد . فعوضًا من تجديد




 الكنيست عن حزب المابابي في انتخابات عام الام 1909 ، والتي جـي






Giladi, Discord, 254 ( Y ) Bernstein, «Political,» 31 ( $(\boldsymbol{r})$

الشُرقي) متواطئين مع الأحزاب الأشكنازيّة، (اوتعزّزت أسطورة أن لا قيادة


 أي الشُرطة السرِّيّة الإسرائيليّة ـ، وحصل تعتيم إعالامي كامل على الحدث

بذريعة (الأسباب الأمنيّة||(r)

## الفهود السود

اعتَبر قادة الحكومة الإسرائيليّة الرسميّون والأكاديميّون أنّ المشاكل التي
 بسرعة من خلال عمليّة التحديث الأشَكنازيّة. فبالنسبة لأولئك الرسميّين

 المـجتمع اليهودي الشرقي، والتي أكّدت بأنّ ذلك يستدعي تطبيق معادلات الات



 الـحين كما تُشْير إلى ذلك إيلا شـوحِا
 . (1) المصدر السابق Giladi, Discord, 254 ( $($ )
S.N. Eisenstadt, The Absorption of Immigrants (Glencoe, IL: Free Press ( $\Gamma$ )


«Sephardim».

وعلى أنّه لم يكن نتيجة عن تطيّف عرقي وطبقي نتج بدوره عن سياسات الحكومة الإسرائيليّة المقصودة وغير المقي الاقتصادي، سواء ذلك الذي انحدرت منه مختلف تجمّعات المهاجرين، أو أو



 الإسرائيليّة فضلاُ عن شيوعه داخل البيئة الأكاديميّة الإسرائيليّة المسيطر عليهِ الِيّا

 طرف حقول اجتماعيّة وعلميّة مختلفة في البلاد حتى السبعينيّات وما بعا بعدها الا با
 لسياسات الحكومة نحو اليهود الشُرقيّين وآرائها حولهمم، وأفضى هذا التحليل
(1) تجد أمثلة حول التحليل المتضمّن لتقاطع الطبقة والإثنتّة ، من بين أمثلة أخرى، لدى Pierre Trigano «Sephardes Proletariat, Sionisme,» in Le Second Israel 268 302, also see Shmuel Trigano «Economie Generale du Role Sepharde» in Le Second Israel 349-366, Emmanuel Farjoun, «Class divisions in Israeli society," Khamsin 10, 1983. See also the important work of Uri Davis, Israel: Utopia Incorporated (London: Zed Press, 1977), Chapter 2, 33-44. من الأمثلة حول نقد يساري راديكالي للمجتمع الإسر ائيلي يطبّق التحليل الطبقي ولكن
 The Radical Case Against Zionism (New York: Anchor Books, 1972). مثال حول تحليل سفاردي صهيوني يذّعي بأنَ السـاردي قد جلبوا أيضًا الئقا فة الغربية Daniel Elazar, «Israel's Sephardim: the myth of the two إلى إسـرائـــل، انظـ cultures,» The American Sephardi, vol. 11(2) (June 1967), and Elazar's The Other Jews, The Sephardim Today (New York: Basic Books, 1989).



العبريّ، (19Vr) العربّه

العلمي الزائف وأمثاله (من بين سياسات أخرى) إلى تأسيس مدارس منفصلة لأطفال اليهود الشرقيّين (المحرومين ثقافيًا)"(1)"

إنّ العـلاقات الاجتـمـاعيّة ـ الاقتصـاديّة، والـُقـافيّة، والسـيـاسيّة بيـن
 (Y) $9 V$ • عقدين من الزمن، لتطفو على السطح من جديد أواخر الستيّنيّات، وشات واعت


 كان قائمًا، ذلك التعاون الذي أفضى إلى نزوح جماعي ليهود العراق(ب)

Swirski, Israel, 27 ( 1 )
Deborah Bernstein, «Conflict and Protest in Israeli Society, the case of the ( $Y$ ) Black Panthers of Israel," Youth and Society, Vol. 16 (2) (December 1984), 132. النظر عن إمكانِّة الصراع الإثني (كتب المقال قبل عدّة أششهر من صعود الفهود


$$
\text { Journal of Sociology, Vol. } 76 \text { (6) (1971). }
$$



 from Israel, 1967-1973, Readings for A Critique of Zionism (London: Ithaca Press, 1975), 126-133, Gideon Giladi, Discord 67-102, Abbas Shiblak, The Lure of Zion, the Case of the Iraqi Jews (London: Al Saqi Books, 1986), Marion Woolfson, Prophets in Babylon, Jews in the Arab World (London: Faber \& Faber, 19800, 155 - 163, and David Hirst, The Gun and The Olive Branch (London: Faber \& Faber, 1984), 155-164.
 reviewing Samir Khalil's Republic of Fear in Against the Current, 31, March-April 1991, and the debate it generated over the question of Iraqi Jewry between Israel Shahak in his «The fate of Iraq's Jews,» and Joseph

بالإضافة إلى أنّ حدّة التوتّر داخل المجتمع الإسرائيلي، خلال فترة 1979 ـ


 الأشكناز)، وذلك لتشجيع الهـجرة من الدول الغربيّة الغنيّة في المقام الأوّلّ .



 وأعلنت مائير خلال استقبالها العوليم (الصاعدين) الأشكناز قائلة:

ارأنتم اليهود الحقيقيّون، لقد كنّا بانتظاركم منذ خمسية وعشرين عامًا ، أنتم

 بالأبطال (r) "

تعكس تصريتحات مائير التكافؤ المـزدوج الذي تـحمله الإيديشيّة في
 في الشُتات كزبائن للصهيونيَة وكمواطنين إسرائيلِيّين، في الوقت الذي رُيْ رُفضت ثقافتهم اليهوديّة الشتاتيّة في إسر ائيل لصالح ثقافة كوزموبوليتانيّة مندمجة ذات

Massad in «A response to Israel Shahak,» in Against the Current, 33, JulyAugust 1991, 38 - 40.
(1) "عوليمه" تعني حرفيّا، (الصاعدينن" مع الإيحاء بأنّ الهجرة إلى فلسططين هي صعود


من إسرائيل (يورديم)" أي الهابطين .

Woolfson, Prophets, 267 - حول اقتباسات مشابهـة، انظر Giladi, Discord, 255, (r) 268.

قاعدة مسيحيّة . وقد ضاعف استقبال مائير الحارّ وتصريحاتها الأكثر حرارة من استياء اليهود الشرقيّين الإسرائيليّين الذين قارنوا بين الاستقبّبال الحافل الممنوح للأشكناز، مع استقبال الـ دي دي تي الذي انتظر الـنـئهم فور وصولهم
 والأفضليةّ المعلن عنها (للروس) على حساب المجمموعات الأخرى|"(1). وقد
 الشرقيّين . فقد أرسل المهاجرون الم الروس ـ على سبيل المثال ـ عرائض إلى إلى




 السباحة المححلّيّة في بعض المناطق، كما فعلت في نفيه شاريت. وقد دفع الا



تـجسّدت هـذه الأوضاع أنتناء الازدهـار الاقتصـادي غير المسسبوق الذـي

(1) وحول المكاسب التي ذهبت إلى المهباجرين الروس، انظر القائمة التي يزوّدنا بها Bernstein, Conflict, 132. Giladi, Discord, 255, see also Erik Cohen, «the Black Panthers and Israeli society,» Jewish Journal of Sociology, 14 (1972), 99.
 Woolfson, Prophets, 268 تمت إعادة طباعتها جزئِّا في كتا ISRACA No 17 and 18, and Woolfson, وحول عنصريّة اليهود الروس، انظر (Y) Prophets, 268. Charlie Biton, «The Ugly Russian,» The Black Panther, November 11, 1972, reproduced in English in Davis et al. (ed), Documents.

هـذا الازدهار من الـمظالم العرقيّة نظرًا لزيادة (الفـجوة") الاقتصـاديّة بـين


 الإسرائيليّة، والتي حارب فيها اليهود الشرقيّون . فقد ساعدت مشار كاركة اليهود الشرقيّين في الحرب بشرعنة هويّتهم الإسرائيليّة التي كانت موضع شـيّ شكّ دائم


 أولئك إلى إسرائيل التي كانت قد تأنسّست مسبقًا على حضورهمم. أضف إلى الى
 الاستنزاف" أزال عنصر الخطر الخارجي الذي كان حتى ذلك الوقت محكمًا



أثَّر عامل آخر في صعود الفهود السود تَمثّل في مخطّط لرفع مستوى حيّ
(1) (1) حول تاريخ وتطوّر الفهود الـسود، انظر : Bernstein, «Conflict,» Giladi, Discord, 254-268, Shalom Cohen and Kokhavi Shemesh, "The origin and development of the Israeli Black Panther movement,» MERIP, 40 (July 1976), 19-22, Shlomo Malka, «Les Pantheres Noires, Historique d’une revolte,» in Les Second Israel, 315-326, Entre La Revolte et L'Autisme (Entretien avec les Pantheres Noires d’Israel),» in Le Second Israel, 327 342, Erik Cohen, «The Black,» 93-109, Moshe Ater, «The Black Panthers and the economy,» The Jerusalem Post, May 27, 1971, Sammy Smooha, «Israel and its Third World Jews, Black Panthers: the Ethnic dilemma,» Society (May 1972, Vol. 9 (7) 31 - 36, Mark Iris and Avraham Shama, «Black Panthers: the movement,» Society (May 1972), Vol. 9 (7) 37-39, Micah Bar-Am and Sammy Smooha, «Black Panthers of Israel,» Society (May 1972), Vol. 9 (7) 40-44.

المصرارة الفقير الذي انبثقت منه جماعة الفهود السود. فعقب احتلال القدس


 للمهاجرين الأشكناز القادمين، وقد عنى ذلك طرد السكّان اليهود الشرقيّين، ، مّما أدّى إلى إشعال غضب ألمان أولئك (1) .

تمّت استعارة اسم (الفهود السود") من منظّمة الفهود السود الأميركيّة، نظرًا





 أححيانًا بـ (السود)" منَ طرف العنصريّين الأشكناز (r) .

كانت انطلاقة الفهود السود نهاية عام •19V وبداية عام 19V1 كا كردٍ على



 السمات المستقبليّة لحياة اليهود الشُرقيّن في إسرائيلل .

Giladi, Discord, 256 (1)



لقد انطلقت أوّل تظاهرة ضخمة بقيادة الفهود السود بتاريخ ${ }^{\text {آذار/ مارس }}$

 آلاف شخصص (r) . وقد هتف بعض المتظاهرين (اغولدا علّمينا الإيديشيّة")| (r) وأكّد الفهود السود على أنّ النظام الأشكنـازي أحبط فرصهـم في التقدّم،

 الأشكناز، أو بالأحرى قد استُغلّوا لغايات خفيّة (£)

ورفعت مظاهرة آذار/ مارس من شعبيّة الفهود الـسود في صفوف فتية


 وكذلك تمّ سحق مظاهرة لاحقـة في حيّ هـاتكفـا من قبل أعضاء حـاء حيروت

 تدخّلت لتفريق المظاهرة . ودعا المتظاهرون قا قائد الشّرطة شلومو هيلِيل في

 19Vr ، والتي شهدت بدورها مزيدًا من الصدامات مع الشرطة تخلّلّها إطلاق
.Bernstein «Conflict,» 134, Giladi, Discord, 259 (1) Bernstein, «Conflict,» 136, also see Shalom Cohen et al, «The Origins,» 19. ( $\uparrow$ ) يحَّد كوهين أعداد المتظاهرين ما بين عشّرة آلاف إلى خمسة عشر ألفًا .

Erik Cohen, «The Black,» 100 ( $(\boldsymbol{r}$ )


Giladi, Discord, 260 ( 7 )

للنار، وأدّت إصابة المتظاهر عباديا هراري في تظاهرة أيّار/ مايو I9Vr إلى إثعال المزيد من المظاهرات .

اجتمع الفهود في أعقاب المظاهرة الأولى بعدد من أعضاء الكـنـيست الممثّلين لعدّة أحزاب، والتقى الفهود مع وزراء كبار، ومع وئِ رئيسة الوزراء


 IGVY. وقد هدفت الحكومة من وراء اجتماعهبا بقيادات الفهود إلتى تسكين






 الفهود ردحًا من الزمن)، فضلاً عن رفع أُجور المعيلين لعائلات كبيرة، وحقّ الِّيّ


ردّ الدولة
كما حدث عقب انتفاضة وادي الصليب، ردّت الدولة الإسرائيليّة على
(1) مقتبـــة لدى 101 "Erik Cohen, "The Black, والكـلمة العبريَة "يـبلاديـم" التـي
 Bernstein, «Conflict,» : وحول وجهات النظر السياسيةّ للفهود السود، انظر أيضًا (r), (r) 140. Giladi, Discord, 261-266, and Erik Cohen, «The Black.» انظر أيضًا : "Entre La Revolte et L’Autisme,» in Le Second Israel, 327-342 " and Sammy Smooha, «Israel and its Third World Jews».

الـمظـاهـرات بطـرق مشــابـهـة، فقـد بـادرت إلى استـخـدام الـقوّة لإخـمـاد المظاهرات، وإلى جانب وحشيّة الشرطة في سـحق اندفاع المظاهراترات، استخدمت الـحكومة أسلوب التوقيف، والمـحاكمـات والغرامـات والأحكام

 والإعلام المسيّس من قبل الأشكناز على ارتباطات الفهيود بانيود باليسار المعادي

 الحكومة من (وسائل العنف") التي استخخدمها الفهود، في الوقت الذي

(1) بينما سعى اليسار الإسرائيلي (الصهيوني وغير الصهيوني) واليمين (حيروت خاضة)
 أحزابهـم. حول هذه الصـات، انظر : Bernstein, «Conflict,» Giladi, Discord ألـرا and Erik Cohen, «The Black».

Bernstein «Conflict,» 146 ( r )
(Y) الأمثلة حول مساهمة الأكاديميِين الأشكـناز في مثل هذا التشويه تتشمل Gerald Cromer, «The Israeli Black Panthers: fighting for credibility and a cause,»

Victomology, Vol. 1 (13) (Fall 1976)


 concealed cultural factor in the ethnic gap in Israel,, Israeli Social Science Research, Vol. 2 (1) (1984).


 الأحدث حول الوضع الأثني في إسرائيل والتي كُتبت من جانب باحئين إسرائبليين، Eliezer Ben-Raphael (ed), The Emergence of Ethnicity, Cultural Groups and Social Conflict in Israel (Westport CT: Greenwood Press, 1982), and

أضافت الحكومة إلى استراتيّجيّتها أسلوب تشويه سمعة قادة الاحتجاجات
 إلى جنوح عدد من قادة الفهود في الماضي أو بكونهم "(محجرمين متمرّسين")،
 اليهودي الشرقي لهم كممثّلين عن المصالح الإثنيّة لليهود الشُرقيّين.

وكما حدث في استراتيـجيّة العصا والـجزرة التـي طُبِّقت سابقًا لإنهاء انتفاضة وادي الصليب، اعترفت الحكومة الإسرائيليّة بشُرعيّة بعض مظالم المحتحجّين . وحاولت الحكومة نزع الصبغة السياسيّة عن الفهود بفردنة مطالبهـم، حيث ادّعت بسهولة حلّهها على أسس شـخصيّة"(1). وقد لـجأت
 (المشكلة)، وكانت مهمّة اللجننة النظر في موقف الحـركومة الرسمي المتمشًّل




 الفهود وذلك على أسس فرديّة، إلاً أنَّ تلك المـحاولات لقيت معارضة بـين عدد من قياداتهم.

Alex Weingrod, (ed), Studies in Israeli Ethnicity, After the Ingathering (New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1985) الموجز الهام للمقاربات النظريّة المستخـدمة في تنسير وضعيّة المزراحي في إسرائيل Sammy Smooha, «Three approaches to the والـتـت قــدَمـهـا سـامـي سـمـوحـا sociology of ethnic relations in Israel,» in The Jerusalem Quarterly, 40 (1986).

Bernstein, «Conflict,» 146 (1)
Raphael Shapiro, Khamsin, 5 (24) and Israleft, November 20, 1972 ( Y )

دفق انخفاض تأييد الفهود السود والذي تجلّى بتناقص أعداد المشاركين
 تأسسس حركتهم كحزب سياسي، لخوض انتخابات عام 19Vr، وتحالفوا لانير مع








 وقد أسفر فشّل الفهود الانتخابي عن انتُقاقهم إلى فصائل صهيونيّة، وفصائل معادية للصهيونيّة"(ب)

## الفشل والنجاح






 مستهدفين كزبائن من قبل الآيديولوجيّة الصهيونيّة، والذين مارست الـين الدولة

Bernstein «Conflict,» 147 (1)


الإسرائيليّة عليهـم الإكراه كوسيلة سيطرة وقمع فضلى (وليست وحيدة)






 الـخوف والهلع من قمع الحكومة، والاعتقالات والتعذيب، من الألمبا






 قيادات الفهود، إلاّ أنّها كانت قادرة على استمالة بعض الأعضاء من خلال تأمين وظائف ومساكن أفضل .

 الأحزاب الأخرى في إسرائيل التي امتلكت قاعدة اقتصا الـياديّة (فقاعدة الماباباي



 النطاق الني تحرّك الفهود ضمنه، ومع أنّ دعم الفهود الرئيس جاء من الأحياء

الفقيرة، إلآّ أنّ معظم اليهود الشُرقيّين كانوا يقيمون في البلدات التطويريّة
 الفهود من هوامش المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى ألنّ نصيبهـم من التعليم
 والحرفيّين، وطبقة رجال الأعمال الصغيرة من اليهود الشُرقيّين - وبالّرّغم من








 بعد)(1) . وقد اقترن هذا الأمر بوصم أيّ فرد في المـجتمع ممّن يعلنون الـنـون دعمهـم العلني للفهود بخيانة الشعب اليهودي، ودولة إسرائيل .

بالإضافة إلى أنّ افتقار قيادات الفهود إلى الخبرة التنظيميّة أفضى إلى الـى




 التوتّر الذي دفعه الفهود إلى البروز، من خـلال التوسّل بالحاجة إلى التى التوحّد في مواجهة الخطر الخارجي.
.Bernstein, «Conflict,» Giladi, Discord, 267 (1)

واستمرّ الفهود بالمششاركة في تنظيم المظاهرات ضذّ سياسات الحكومة











 بعامين، عدد من المصادمات الدمويّة، في أعقاب هدم ألكا أكثر من مائة بناء في



أدرك كثير من اليهود الشرقيّين حتميّة فنَل الحركات الخارجة عن النظام







International Herald Tribune, December 31, 1982 and $Z u$ Haderekh, ( $\uparrow$ ) December 29, 1982.
(هاآرتس")، Y^ كانون الأوّل/ ديسمبر 19^£1.

كالفهود السود، نظرٌا لقمع الحكومة لها، فغدت القنوات النظاميّة، بين أمور


 الليكود إلى السلطة عام 19VV، الأمر الذي أنهى، ولأوّلّ مرّة منذ تأسيس
 أسهمت الهيمنة الآيديولوجيّة للدولة الإسرائيلية إلى جانب أدواتها الـها القمعيّة في إفشال محاولات الفهود السود، ومن قبلهـم تكتّل الـمهاجرين من شـمـال إفريقيا ، في تحقيق مكاسب مادِّة ملموسة لليهود الشرقيّين، إلاَّا أنّ شعور اليهود الشُرقيّين بالاضطهباد جرى قصره على تصويت تمرّدي ناجح دعمًا

 divisions in Israeli society," Khamsin, No. 10 (1983), Avishai Ehrlich, «The oriental support for Begin-a cdritique of Farjoun,» Khamsin, No. 10 (1983), A. Hoder, «Oriental Jews in Israel-Collective schizophrenia,» Khamsin, No. 10 (1983), Israel shahak, «The Oriental jews in Israeli politics,» Middle East international (June 15, 1984), Giora Goldberg and Efraim Ben Zadok, "Voting patterns of Oriental Jews in development towns," The Jerusalem Quarterly, 32 (Summer 1984), Maurice Roumani, «The Sephardi factor in Israeli politics,» Middle East journal, Vol. 42 (3) (Summer 1989), Shlomo Swirski, «The Oriental Jews in Israel, why many tilted toward Begin," Dissent, 30 (Winter 1984), Sammy Smooha, «Internal divisions in Israel at forty," Middle East Review, Vol. XX (4) (Summer 1988).
Yael Yishai, : وحول التتحلـيالات الأشكنازيّة المـحافظة لتصويت المزراحي، انظر «Hawkish Proletariat: the case of Israel,» Journal of Political and Military Sociology, Vol. 13 (1) (Spring 1985), Ken Shachter, «The ethnic factor,» Jerusalem Post, (June 17, 1988), 6, and Ofira Seliktar, «Ethnic stratification and foreign policy in Israel: the attitudes of Oriental Jews towards the Arabs and the Arab-Israeli conflict,» Middle East Journal, Vol. 28 (1) (Winter 1984). 34-50.

أشكنازيًّا بامتياز)، بالرّغم من سجلّ اللّيكود الأيديولوجي والسياسي الحافل ضدّ اليهود الشُرقيّن (1)

وفي الوقـت الذـي كان ظهـور الفهـود الـسود علـى الـمشـهـد السـيـاسـي


 الشرقيّين، إذ لم يبدأ اليهود الشرقيّون بالمطالبة العلنيّة بحقوق ثقافيّة بقيت


وانبثقت مجموعة مهمّة احتذت بمثال الفهود، وذلك في منتصف وأواخر

 والتي ضمّت بحسب الشُرطة الإسرائيليّة (r) مـخطّطات لنـيّة مقرّ الشرطة (r) الرئيسي في تلّ أبيب، واختطاف وزير العدل الإسرائيلي شموئيل تامير الائلير



 أي (النضال ه^)، إلخ (1)، والتي تراوحت مطالبها بين الحصول على مساكن



Shalom Cohen, «L'Exil Dans le Retour» in Le Second Israel, 197 ( $\Gamma$ ) On «Ma’avak 85» see Dissent, Ma’avak 85 (Struggle 85), New Outlook ( () (February-March 1985), on «East for Peace,» see The Oriental Jewish peace movements-a ray of hope,» The Other Israel, Newsletter of the Israeli

أفضل، والممزيد من العمل والحقوق الثقافيّة، وصولاُ إلى المطالبة بالتمثيل السياسي، والتضامن مع الفلسطينيّين الإسرائيليّين، والفلسطينيّين في المناطق المحتلَّة.

وتواصلت كذلك المظاهرات والإضرابات ضدّ شتّى أنواع السياسات
 آخرها في أوفاكيم في نهاية 1990. وتواصلت في في تلك الحـي الحقبة فضيّة الأطفال










 (1) ${ }^{\text {(1) }} 191 \wedge$ هُكّل من هذا النوع قد جرت في عام

وشهدت حقبة الثمانينيّات استمرار بعض اليهود الشُريّين بالمناداة بالكفاح
Council for Israeli-Palestinian Peace, 26 (June 1987), 7 - 9, on «Ohalim,» see Shlomo Hassan, «The emergence of an urban social movement in Israeli society - an integrated approach,» International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 7 (2) (1983), 157 - 174, also on «Ohalim,» and «Oded,» see Giladi, Discord, 282-295.
(1) Chicago Tribune, "الـشـرطة الإسرائيلِيّة تتبادل إطلاق النار مع أتباع الحاخام"، May 11, 1994

الـمسلّح ضـدّ الدولة الإسرائيليّة، كطريق وحيد لإنهاء التـمييز العنصري

 التحرير الفلسطينيّة، إضافة إلى مضايقة المستعمرين الاستيططنيّنين من الغالبية الأشكنازيّة، في الضفّة الغربيّة وغزّة (حيث يشكّل اليهود السُرقيّون أقلَّ من
 الفلسطينيّن الطيف الاجتماعي لليهود الشُرقيّين بأكمله؛ من الأحياء الفقيرة إلى مثقّفي المدن. فقد ربط عدد من اليهود الشُرقيّن التمييز الممارس ضدّهم بالتمييز الممارس ضدّ الفلسطينيّين (Y)

وقد تشَّلت كذلك لـجنة الـحوار الإسرائيلي - الفلسطيني عام 1917 ، 191 ،

 شلومو الباز، والعراقيّان ساسون سوميخ، ولطيف دوري (من حزب العـبر العمل)



 المجموعة التي اشتملت على أشكنازيّين كذلك التقت مع مسؤولين من (م ت ت ت
 للمرسوم. وتلا هذا الاجتماع اجتماع آخر في بودابست في شهر حزيران/

Giladi, Discord, 293-294 (1)

 Maurice حول علاقات المزراحي مع الفلسطينيّين، انظر أيضُـا . Discord, 313 Romani, «The Sephardi factor in Israeli politics,» Middle East Journal, Vol. 43 (3) (Summer 1988), 432-434.

يونيو عام 19AV، في حين رفض عدد من اليهود الشرقيّين، بمن فيهـم أعضاء
 تحت عنوان الحوار الإسرائيلي ـ الفلسطيني، واني وأصرّوا على حوار بين اليهود الشرقيّين والفلسطينيّين على وجه الخصوص . الخيّ وقد تتوّج التقاء هذه الجهود بالإضافة إلى دعـم مؤسّسة المنظور اليهودي العربي -Perspectives Judeo)




 الأصليّة(1)



 وضعهمه، أمثال : المغربي مردخاي فعنونو الذي قام عام 1917 بشنّ هـجوم عنيف على البرنامج النووي الإسرائيلي في مقابلة مع صحيفية ا(الصنداي تايـمز" في لندن، وهـو العـمل الذـي أدّى إلى اختـطافـه في أوروبـا من قبـل
 في حين كان آخرون مشل كوخبي شيميش وسعاديا مر سيانو، من الفهود السون الصود
 1917، في طليعة المجموعات الإسرائيليّة المحتجّة على القمع الإسرائيلئي
(1) (1) للمزيد من المعلومات حول هذه الاجنماعات، انظر 326 - Giladi, Discord, 316. أود أيضًا أن أشُكر إيلا شُو حط، إحدى أعضاء الوفد السفاردي في طلِطلة، لإطلاعي على ملاحظاتها .

في غضون الانتفاضة الأولى(1). ومن ضمن المنظّمات الأخرى المنظّمة
 (Islamic Countries)، ومقرّها نيويورك ك، وهي منظَمة غير حكومّيةّ تابعة للأمم

المتّحدة ومعنيّة بالقضيّة الفلسطينية .
بالإضافة إلى ذلك نشطت مجموعات أخرى معنيّة بقضايا مختلفة كالتمييز
 الـجماعات، HILA (هيلام)، أو اللّنجنة الإسرائـلِيّة من أجل التعلـيم في










ومن أهمّ الشخصصيّات اليِوديّة الشرقيّة التي برزت ضمن توجّه التيّار السائد

(1) انظر مقابلتهم في فلسطبن الثورة في 11 أكتوبر/ تشرين الأوّل 19171. 191 ال

 (「) توالصل شخصي مع سامي شُطريت.


 مركز المعلومات (ابديل"، في القدس وبيت لحم.

شخصيّة مرنة أيديولوجيًّا، وكان قد انفصل عن الليكود في حزيران/ يونيو 1990 مانحًا الأمل لبعض المتُقِّين والنشُطاء من اليهود الشُرقيّين بتأسيس


 استقطاب ليفي ثانية إلى حظيرة الليكود من قبل عدوّه السابق بنيامين نتانياهو من خلال وعود بمركز مهمّ في وزارته المستقبليّة (Y)

ولا تزال مقاومة اليهود الشُرقيّن متواصلة بكامل قوّتها بعد مرور خمسِة عقود ونصف على التقائهم الأوّل بالعنصريّة الأشكنازيّة وجهًا لونا لوجه في سيا

 للتمييز الأشَكنازي أيضًا، وقد اتّخذت مقاومة اليهود الشُرقيّين علّة أشكال
 المظاهرات والمسيرات السلميّة والتنظيمات السياسيّة . وفي حقبة (اسلام") (م ت ف) ـ إسرائيل (اقرأ اليهودي أشكنازي)، يبقى مكان اليهود الشرقيّين غير



 ومسلمين ومسيحيّين من آسيا وإفريقيا، يشكّلون أربعة أخمان الْمِ سكّان البلاد.



.Middle East International, June 9, انظر (1) 1995


إسرائيل اليوم، إذا استثنينا أربعة ملايين فلسطيني في الأراضي المـحتلّة

 الكثيرون بين نظام الأبارتيد في جنوب إفريقيا، وإسرائيل على نــلـي الـي أكثر دقّة (1)

 (حيث إنَّ السـابقِين هـم من الـسخـان الأصلِّيْن بينما اللاحقون مستوردون) . انظر Shohat «Staging the Quincentenary: the Middle East and the Americas,» in Third Text, 21 (Winter 1992-1993) 102.

## الجزء الثاني

أصول „عمليّة السلا م): تحويل الحقل السياسي الفلسطيني

## الفصل الرابع

## الفلسطينيّون وحدود الخطاب المعرقن(*)

تغيّرت الوضعيّة الخطابيّة للفلسطينيّين في الغرب في السنوات الأخيرة؛










 عام 199r، ونُشُر عام 1994، فإنّه يحلّّل التطوّرات حتى عام اليّ 1991، بينما
(\%) نُشرت هذه الدراسة لأوّل مرّة عام ب199.

أقوم بتحرّي التطوّرات التي طرأت بعد عام 1991 في فصول لاحقة
إذا كنّا سنستتخدم الـمـجـاز لوصف الـخطـاب الـغربي الـمهـيمـن إزاء



 بشُكل ما مع خطاب النضال الفلسطيني، سوف يساعدون على تعـلى تعزيز الموقفِ
 وأُحاجج، افتراض مغلوط من حيث إنّ البديهيّات المستبطنة التي تحكمم موقع







 التي تحكُمها وتنشُرها

ويتفاوت المعلّقون السياسيّون الأميركيّون في آرائهمّ، عند التعاطي مع الفلسطينيّين، بين الناقد "العدائي" إلى الناقد (الودّي")، إذ يبدو أنّ المينّ المستويات



 إلاّ أنّ ويل تمگّن مح ذلك من حشد بعض كلمات التعاطف نحو الفلسطينيّين

عقب مذابح صبرا وشاتيلا عام 19AY، مؤكّدًا بأنّه (بات للفلسطينيّين الآن


 الطيف، مانحُا دعمٌا مشُروطًا للحققوق الفلسطينيّة . فهل تعكس هذه الآراء المتباينة ظاهريُّا أُطرّا خطابيّة متشابهة أم مختلفةّ؟

لقد انتقيت في سياق محاولة الإجابة على هذا التساؤل ، قراءة تون تعليقين







 بالآراء السائدة حول الفلسطينيّين .

يطالب أنتوني لويس في تعليق 0 حزيران/يونيو •199، الرئيس عرفات
 على شُواطئ إسر ائيل بالقرب من تل أبيب، إلآ أنّ رفْض عرفات الانِيرة الانصياع
() (\%) منطفة في أوكرانيا تعرّض فيها اليهود للذبح على أيدي القوَات الألمانِّة.
 Aningriry ints a Massacre (Belmont, MA: Association of Arab American University Graduates, 1984, 9).
(Y) نُشر التعليق الأوّل في النيويوركُ تايمز في 199./T/0 ونشّر التعليق الثاني في .199./v/r1

لمثل هذه المطالبات أفضى إلى تعليق الولايات المتّحدة "للحوار") مع م ت
 عرضة للمحاسبة أكثر من المضطهِدين، فعلى سبيل المُمثال، يوصي لويس الرئيس عرفات بإدانة الهـجوم على إسرائيل، في الوقت الذي الذي يُحْجِمُ فيه عن








 من العمّال الفلسطينيّين؛ بل كانت (منزعجة) فقط من القتل الذي أعقبها على




 في الموقف الأميركي فحسب، بل إنّه لم يُدنه أصلاً .

يتابع لويس مشيرًا إلى أنْ المضربين الفلسطينيّين عن الطعام ردًا على ألى
 إسرائيلي [كذا] سبعة فلسطينيّبن . . . تم أعقبت ذلك الغـارة، فأنهى القادة



إضرابهــم عن الطعـام" . ويَـُلُّ هـذا الإيـحاء علمى أنّ الإضـراب كُسِر بفـعل



 بوش عن (إجهاض الإجماع الدولي") حول ضرورة توفير الحماية للفلسطينيّيّن

 اللذي يدعو لإرسال فريق دائم من الأمم المتّحدة إلى الأراضي المحتلّة.











 الذين أنَرَتَهم إسرائيل، وما إذا كانوا يُعتبرون أهلاً لمصطلح "(مختلّ" أم لا لا إذ إنّ "الاخختلال" يُعتبر حكمًا نسبيًّا ، إذ يقوم المرء عند إصداره، بمقابلة
 ألكسندر كوبيرن، فإنَّه في حالة إسرائيلِ، لا يُعَدُّ مسلك آمي بوبر، أكثر

اختلالاً من مُجمل سياسة الحكومة الإسرائيليّة المعادية للفلسطينيّين" (1)، ذلك أنّ هذه السياسات بالذات هي التي ترعى مناخًا يفضي إلى أفعال كالتي قام



 حجة (اختلال") بوبر (r)

وبالرجوع إلى لويس، نجد أنّه لا يسائل الرواية الإسرائيليّيَّ حول العمليّة




 الحكومة الإسرائيليّة .

إنَّ التحريفات المذكورة أعلاه ليست استُنائيّة ؛ بل على النقيض من ذلك،

 لكنّ هذا لا يعني، بالطبع، عدم وجود فوارق بين بـين المـدافعين عن إسرائيل وبين لويس فيما يخصّ المسألة الفلسطينيّة، بل على العـلم العكس يمكن إقامة

 ما يتشاطره لويس والمدافعون عن إسرائيل من تماثلات هي مُحَصِّلة لـخطابٍ

A 15, 1990, May 24, Wall Street Journal. (1)
Ha'aretz July 10 1990, translated in Israel Mirror, No. 800 (July 28) (Y) (194.) ( 1 ( أود أن أشكر نعوم تشومسكي للفت انتباهي لهذا المصدر .
(1)

كلّي الانتشار تمّ إنتاجهم ضمنه، والذي فشل لويس في مساءلته
إنَّ الفرق المميِّز والوحيد بين آراء لويس وبين الداعمين لإسرائيلّ لائيل هو حول
 الفعليّة بالفلسطينيّين - من القتلِ والإصاباتِ والتر حيلِ والتوقيفِ والتعذيب، إذ يدعم لويس الفلسطينيّين هنا بقدر ما هم ضم الا صايا جسديّيّون، أي من يقوم




 النقد النزيه ومن ثم وبناء على ذلك ينبذوننا .

## ربط اليهود الأوروبيّين بالعرب الفلسطينيّين

إنَّ الوضع الخطابي لليهود الأوروبيّين هو الني يَحكُم كيفيّة رؤيتهم في الغرب بالعلاقة مع فلسطين، وكيفيّة رؤيتهم في العالم العربي، من الـم قبل الفلسطينيّين على وجه الخصوص . فبينما يُعتبَرُ اليهوود الأوروبيّون في في الغرب


(1) إنّ الاختلافات والتشابهات بين لوبس والمدافعين عن إسرائيل لا تتباين كثيرّا عن الاختلافات والتشُابهات التي يصنها Abdul R. JanMohamed على أنَّها موجودة بين (الإنسانويّين الجدد)" و(الإنسانويّين. الليبراليين" في دراسته Humanism \& minority" literature: toward a definition of counter-hegemonic discourse» Boundary 2 12, No. 3; 13 No. 1 (Fall 1984), 288.

 الحالات، كما حصل في بلدة كيلسي، في بولندا، استُقْبلوا بمذابح لم يوقفها سوى =

الفلسطينيّون إلى اليهود الأوروبيّين من خلال تجربتهم الخاصّة والمباشرة. فبالنسبة للفلسطينيّين، لـم يُصِل اليهود الأوروبيّون كلا جئين وإلنّما كغزا الما ،


 كمستعمِرين مسلّحين يقترفون المذابح (1) .

إنَّ هذا (التحوّل) الذي لَحِق بوضعيّة اليهود الأوروبيّين في منتصف الطِئ الطريق


 اليهود كلاجئين ناجين من المـحرقة هي كذلك بالتأكيد، إنّما كان لأوروبيّيّن
 الجديد)، فبرغم الاختلافات التاريخيّة الرئيسة، يُعتَبَر البور أيضًا لا جئين/ الانيا مستعمِرين في جنوب إفريقيا ، لكنّ هذا ليس حال واليّ المستوطنين الإنجليز في روديسيا وجنوب إفريقيا وكينيا وأستراليا ونيوزيلندا، ولا ولا كانت هذه تانجربي
 (الإسبان والبرتغاليّين في الأميركيّتين، كما نم يكن غالبيّة الأوروبيّن النين استوطنوا أميركا الشماليّة لاحقًا (لالجئين" بدورهمّ بالتأكيد، مستثنين من ذلك المهـاجرين الأوائل الفارّين من شتّى صنوف الاضينـينّ الاضطهـاد

 وهم في طريقهم إلى فلسطين .
See Edward Said, The Question of Palestine (New York: Random House, (1) 1979), especially his second chapter, «Zionism from the Standpoint of its Victims, 56-117".

بالإضافة إلى هذا الفارق الحاسم في تجربة المحرقة، فإنّ أحد الفروقات البيُّنة الأخرى بين اللاجئين/المسستعمِرين اليهود الأوروبيّين ونظرائهـم من








 المستمرّ لسكّان أميركا الأصليّين (1)





 كونها تُرتَكبُ من قبل أناس من غير البيض، ومن غير المسيحيّين خطابيًّا، ،
(1) هنالك (امبرّزات" أخرى أيضُا، لا مجال لمناقشّتها في هذا البحث لأسباب تتعلّق بالمساحة



 ثقافاتهم الشُرقبَّ (السابقة) من خلال عدسات الثقافة الأنتُوبولوجيّة الأشكنازيّة .

فبينما ("يُعَلَّلُ" الكثير من عنف إسرائيل بناء على وضعيّة اليهود الأوروبيّين السـابقة على إسرائيل، كذلك يُنظر إلى العنف النفلسِينِيني تأويليًّا عبر الوضعيّة نفسها لنفس أولئك اليهود، بحيث الحتُسِبَتْ وضعيّة الفلسِينيّيّن
 كل" شيء، هو تاريخ البيض"(1). أمّا أفعال إسرائيل فيُعتقد بأنّها نابعة من النا وضعيّة أولئك اليهود النين وصلوا إلى شواطئ فلسطين فرارًا من النظا النظام





 خارج سياقه أيضًا كجزء من هذه الحملة اللاساميّة ضدّ اللاجئين اليهود،




 لهـذا الرأي في النرب(r)"، ولكـن مـا أودّ أن أُشير إليهه هو أنّّ مثل هـذا

Aimé Cesaire, Discourse on Colonialism (New York: Monthly Review (1) press, Cesaire is quoting Gobineau, 1972, 54).
(Y) تعني (معاداة الساميّة") في هنا الخططب، حصريُّا (معاداة اليهوديّة) مع استبعاد الشُعوب الساميّة الأخرى، أَي العرب في في هذا المقام Regina Sharif, Non-Jewish حول الـوامل التُقافيّة انظر علمى سبيل المثـال، (r) Zionism: Its Roots in Western History (London: Zed Press, 1983). Paul Findely, They Dare to Speak Out: : وحول تأثير اللوبي الإسرائيلي، انظر People and Institutions Confront Israel's Lobby (Wesport, CT: Lawrence

الـرأي، في الـواقـع عـبـارة عـن تـرجـمـة لـوضـع الـيـهـود الأوروبـيــيـن والفلسطينيّن

## تحويل الفلسطينيّين واليهود



 جانب الفلسطينيّين . وقد أجرى الباحثون الفلسطينيّون إيليّا زريق وآخرون،



 تقريبًا (r)، حيث استخلصوا ما مفاده أنَّ هنالك (ااختلافًا جيليُّا ملحوظًا يجِّ مِل

Hill, 1985): and Edward Tivnan, The Lobby: Jewish Political Power and $=$ American Foreign Policy (New York: Touchstone Books 1988).







 المنعقد في مدزيد ولاحقًا في واشنطن .
Elia Zureik, Fouad Moughrabi, Manuel Hassassian, and Aziz Haidar, ( $r$ ) «Palestinians and the peace process, Journal of Palestine Studies 21 (1) (Autumn 1991), A list of the interviewees appears on page 53.

من الفلسطينيّين الجدد ما دعاه كارل مانهايمم (جيلاً بحخّ ذاته) قادرًا على






 أولئك القادة كي يصبحوا "مغهومين أكثر لدى الغرب؟"، ،إذ إنّ المرء ليس

 التعريف الأميركي للهويّة الفلسطينيّة، والإملاءات اللات الأميركيّة في إعدا العداد الأجندة


 أجندتنا الخاصَّة. ثم يتابع زريق وآخرون ليقرّروا بأنَّ القادة الجدد :
"يميلون لأن يكونوا أقلّ أدلجة من الجيل الأسبق من الناشطين، وأكثر
 لغتهم من الخطابة والكليشيهات، كذلك لـم يُلحظ في أيٌّ من المقابِالات أيٌٌ استخدام للخطابة القديمة المرتبطة عمومًا بأدبيّات المقاومة"(r)"،

لا يُوضِّح زريق وآخرون ما المقصود بالأدلجة، باستشناء التلميح إلى أنَّ الفكر الأيديولوجي هو فكر المقعاومة. فعلى سبيل المثال، لا نعرف كقرّاء

أبئًا ما إذا كان القادة الجدد مُعتَبَرين أقلَّ أدلجة وأكثر برغماتيّة من قبل


 والإسرائيليّة في وصف الجيل "الأسبقى" من القادة الفلسطينيّين فيتمَ طرحه من الِّ
 بالخططاب الغربي الذي يشي بتلك الأحكام من جـن انـب أولئك الـعلـمـاء لا



 أنهّ تطوّرٌ تقدّميٌّ لصالح الشُعب الفلسطيني .










 التقويض من جانبنا كفلسطينيّين أو أفارقة، وذلك من خلا ولال إقصائنا كغير


الخططاب إلى حدّ ما عبر (تعَلُّم اللّغة الصحيحةً)، إلاَّ أنَّ هذا لن يُسْهُل الأمور

 على الدوام .




 لإسرائيل (أرضًا)" توافق على منحها (اللعرب") ، وأنّ (العرب") - من منظور
 الذي تتوق إليه منذ عقود، ذلك أنَّ إلقاء مسؤوليّة الـحروب العربيّة الِّة الإسرائيليّة



 الآراء العنصريّة في توصيف (اليهود الأوروبيّين) الإسرائيليّيّن، والفلسِينينيّنين
 في التفاوض حول الممتلكات، الحقَ البرجوازي (الغربي) بامتِياز، يُطالبِ


 بـ VV بالمائة من فلسطين، ويفاوضون حول السيادة الـمستقبليّة علنى

 تكون في الواقع صيغة (أرض مقابل السلام"، من حيث إنّنا نحن الفلسطينيّين

من يتخلّى عن حقِنا في أرضنا التاريخيّة مقابل إنهاء القمع الإسرائيلي والعنف


 بالصيغة الغربيّة (الأرض مقابل السلامم") بكافّة مضامينها السياسيّة والعنصريّة كأساس للمفاوضات.

كي يتسنَّى لنا تحديد موقع الفلسطينيّنِ في الخطابِ المسيطِر في علا قتهم


 مسألة فلسطين/ إسرائيل، يجدر بنا الالتفات إلى أنَّ اليهود والفلسطينينيّنين معًا











 لويس أن يحمل نفسه على معاينة الفلسطينيّين ورؤيتهم بأبعد من كونهم مجرّد

[^1]موضوعات أُضحويّة إزاء اليهود الأوروبيّين، إذ إنّه لو فكّر بأبعد من ذلك، سيتوجَّبُ عليه حينها ليس مساءلة الوضعيّة البيضاء الفخريّة المّمنو حة لليهود الأوربيّن فحسب، ولكنن وضعيّته السلطويّة (كيهودي أميركي) أيضًا ـ كونه


ومن المهـمّ جدَّا، في هذه النقطة المفضصليّة، الإشارة إلى طبيعة إسرائيل








 إسرائيل حصيلة لكلّ من السيطرة الإمبرياليّة المسيحيّة واليهوديّة الصهيونيّيّة



 والخطاب الأبيض الفخري. فبقدر ما يملك الفلسطينيّون من تاريخ على

Roberta Strauss Feuerlicht The Fate of the Jews: A People Torn
 Between Israeli Power and Jewish Ethics (New York: Times Books, 219 288, 1983).



الإطلاق في مثل هذه الروايات، (فهو جزء من التاريخ المممنوح [لنا] (أو المُستَلَب [منّا]: والفرق طفيف منا من من جانب التقلِيد الاستشر اقي، والتقليد الصهيوني من بعده|)(1)

يُقَدَّم الفلسطينيّون، في التقليد اليهودي الأوروبي الصـهيوني، على أنّهم





 الشخصيّة العربيّة الفلسطينيّة في رواية هرتزلن، عن امتنانها للـنجا للجهود التمبينيّة





 بالدلالة على هذا الأمر .
.Said, Orientalism 286 (1)
Theodor Herzl, Altneuland, 3 rd edition, (Haifa: Haifa Publishing ( $\Gamma$ ) Company Ltd. 1964).
(Y) المصدر السابق، ابّا



Colonial Office (CO) 733/297/75156/II/Appendix A, extract from (v)

لدى دراسة الـمـتـقـدَيْن الـلـذين يَعتبِران إسرائيل ملـجأً يهوديًا آمـنًا مـن


 تكون عن المكان الآمن لليهود، لا بل هي في الواقع أحد أخطر الأمكنة لإقامة

 السوڤييتي السابق (والمكانان كلاهما فيها فيهما عدد مماثلّ من اليهود) إبان حقبتي





بالإضافة إلى ذلك، وبدلاً من مساعدة اليهود على مواجهـة الهجممات

 الإسرائيلية البارزة التي كانت تاني





Weizmann's speech, April 23, 1936 Great Britain, Peel Commission Report, 96-97, cited in Philip Mattar, The Mufti of Jerusalem: Al-Hajj Amin AlHusayni and the Palestinian National Movement (New York: Columbia University Press 73, 1988).

Feuerlicht, The Fate of the Jews, 283. (1)
Noam Chomsky, The Fateful Triangle: Israeì The United States, and : انظر (r)

إسرائيل لم توظّف مساعيها الحميدة مع الجنرالات لوضع حدّ لمشل هذه





ممّا لا شكت فيه أنَّ للحركة الصهيونيّة سجالًا حافلاً بتعريض مصالح اليّ اليهود

 ملـجأ في أيّة دولة غير فلسطين، حيث استِلحا الحاب ديڤّيد بن غوريون للعرض البريطاني، وذلك بجلب آلاف الأطفال اليهود إلى بريطانيا مباشرة، وذلك الكّ في في




 بالتأكيد، وربّما كان أسوأها على الإطلاق الانيا خيانة الصهيونيّة لليهود الهنغاريّين
the Palestinians (Boston, MA: south End Press, 110, 1983).
Jacobo Timerman in an interview with the Israeli newspaper Ha'Olam (1) HaZe, December 22, 1982, cited in Chomsky: The Fateful Triangle, 110. (\#) ليلة 9 تُشرين الثاني/ نوڤمبر 119 التي نظَم فيها النازيّون هجومٌا على اليهود في كافة أنحاء ألمانيا
Yoav Gelber, «Zionist policy and the fate of European Jewry, 42-1939», ( $r$ ) Yad Vashem Studies (West Jerusalem) 12 (1974), 199, cited in Lenni Brenner, Jews in America Today (Secaucus, NJ: Lyle Stuart Inc. 1986). 167; Brenner Zionism in the Age of the dictators: A Reappraisal :انـظـر أيـضًا (Wesport, CT: Lawrence Hill and Company, 1983), 228-251 حيث يناقشَ برنر الردّ الصيهوني العام على إنقاذ اليهود.





 لم تكن إسرائيل غافلة عن مصـالح اليهود عند تعارضها مع مصالح
 اليههود في سبيل تحقيق أهداف الصهيونيّة . فقد قام العملاء الإسرائليّليّون، على سبيل المثال، بإلقاء القنابل على المتاجر وأماكن التجمّع اليهوديّة، بما

 معادية لليهود . وقد تسبّبت هذه الهججمات بالقنابل، وبالتزامن مع اتفا
 والتي جُرِّد بموجبها يهود العراق المهاجير اجرون من جنسيتّهم العراقيّة، وصودرت

 التعجيل بتر حيل اليهود اليمنيّين أيضًا (r)
فهل حقًّا شُكّلت إسرائيل بونيصة تأمين لصون الثقافة اليهوديّة ضدّ هجمات
(1) المصـر السابق، YOY _ عזr.

Gideon Giladi, حول التعاون الإسرائبلي مع الحكومات العراقيّة واليمنيّة، انظر (r) Discord in Zion: Conffict Between Ashkenazi and Sephardi Jews in Israel (London: Scorpion Publishing, 69-102; 1990), Abbas Shiblak, The Lure of Zion: The Case of the Iraqi Jews (London: Al Saqi books, 1986); Marion Woolfson, Prophets in Babylon: Jews in the Arab World (London Faber \& Faber, 155 - 163); and David Hirst The Gun and the Olive Branch (London: Faber \& Faber, 155-164, 1984).

معاداة السـاميّة والاندماج؟ يثبت هذا الاعتقاد ميوعته ومرونته كالاعتقاد الأوّل. ما هو معروف، وقد بات حقيقة معلومة، هو استهزاء الآيديولوجيا



 أيّ نتاج ثقافي بالإيديشيّة، بما في ذلك المسرح والسينما (1)







 المعتقدين اللذين يرتكز على أساسهما دعـم يهود الشتا لـتات لإسرائيل ليسا مُسَوَّغين بالسِجلّ التاريخخي أو مُبرَّرين بالوواقع الحاضر إلِّ إلاّ أنَّ الخطابِ
(1) هذا وغيره من المراجع حول رفض السينما والمسرح الإيديشّيّبن مأخوذان من Ella Shohat, Israeli Cinema: East West and the Politics of Representation (Austin, TX: University of Texas Press, 53-56, 1989).
(r) حول رفض النطق السفاردي العربي للعبريّة (مع استئناءات ثانويّة) وفرض عبريّة
 and Giladi, Discord in Zion 200-201.
(Y) حول العنصرية الأشكنازيَة والتمييز ضدّ اليهود العرب واليهود المزراحي/السفاردي
 standpoint of its Jewish victims», Social Text 19/20 (Fall 1988), 1-35, and Giladi, Discord in Zion.

المعرقن المُهَيمِن يُصِرّ على اتَخاذ كل" منهما باعتباره حقيقةَ. ولكن وعلى
 الخخطاب المسيطر حول إسرائيل، إلاَّا أنّها تشكّل النَّصَّ الضّنمني لمثل هذا الخطاب.

## العرقنة والموضعة






 ليست عالميّة من حيث القصد وإنّما خاصّة من حيث التا التطبيق، أي مقتصرة ألمرة







 إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك على الإطلاقَ.
(1) حول الموقع الذي يحتلّه اليهود الشُرقيّون (المزراحي) في الآيديولوجيا الصهيّونيّة، Sami Chetrit, «New state, old land, the East and the Easterners in the انظر Jewish State of Theodor Herzl, 1992" unpublished paper.

فكون إسرائيل "تجاهر بالمُثُل الإنسانيتَ" بديهيَّ كثيرًا ما تُرَدَدُ وتُطرَحُ من









 الحكومة الإسرائيليّة بترك خانيّ النة فارغة بجانب بند المواطنة في شهادات ميلاد الفلسطينيّن الإسرائيليّين (Y)



 مكان، بدءًا من قوانين الدولة ووصولاً إلى الهستدروت، فمثلاً لم يَجْرِ قبول

Abraham Granott, Agrarian Reform and the Record of Israel (London: (1)
Eyre and Spottiswoode, 28 1956).
كان جرانوت رئيس الصندوق القومي اليهودي .

Uri Davis, Israel: an Apartheid State (London: Zed Press 28 - 30, 1987) ( Y )


 - 64, cited in Sabri Jiryis, The Arabs in Israel (New York: Monthly Review Press, 12, 1976).

العمّال الفلسطينيّين الإسرائيليّيّن في الهستلدروت، اتّحاد نقابات العمّال




 بتطبيق اللغة العبريّة)|(1)







 غير البيض خطابيًا . وهنا يَجدُر التوقّف عند تعليق لإدوارد سعيد :
"الفبينما كان المستشُرقون المسيحيّون الأوروبيّون يُزوِّدون الثقافة الأوروربيّة في الماضي بالذرائع لاستعمار واضطهاد الإسلام، إضافة إلى ازددراء الليّ اليهود،



البيضاء ألا وهي إسرائيل (r) .

Constitution of the Histadrut, 13, cited by Uri Davis, 51, emphasis added. (1) Edward Said, «Orientalism reconsidered», Cultural Critique, No. 1 (Fall (r) 1985), 99.

عـلـى ضـوء ذلك، يـبـدو رَدّ لـويس، لـيـس إلآّ مـحـاولـةً مُقـنَّعـةً لـتـمرير


 النشرطة الخطابيّة التي تحرس الـحواجز ونقاط العبور المؤدّية إلى داخل


 انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يـري الجافظ فيه ويبقي على مكانتا كموضوعات لترحيل وتقتيل إسرائيل

أمّا الهويّة المُذوَّة لليهود بإزاء الفلسطينيّين فتغدو واضحة من خلا ولال جزم لويس بحقّ الميلاد (الشُرعي" لإسرائيل . فعندما تغدو القضيّة وضعيّة اليهود

 لحقوقنا القوميّة، وتغدو لاعلائقيّة بالنسبة للويس، والحنِّ والخطاب المسيطر في تلك النقطة؛ بل لا يعود لهذه الحقوق من وجود أصلاً، لمّا كان أيّ اعتراف بمثل هذه الحقوق سوف يستدعي استتباعه بمساءلة الوضعيّة اللجوئيّة ليهود


 عند حاجز التفتيش ونقطة العبور هذه

يثير لويس نتطة أخرى، وهي مسألة ترحيل عشرات الفلسطينيّيّن من الضفّة




يأخذ الجنود الإسرائيليّون فلسطينيًا من الضفّة الغربيّة وغزّة ويلقون به [كذا] في لبنان، فإنّهم يُرَحِّلونه عن وطنه هو" [التشُديد من عندي]، إلى الِّل جانب كون



 اعتبار المصادر التي تنتجهها موضوعات الـخطاب المـعرقن مصـادرًا على



 منحازة وليست لها مصلحة ذاتيّة، وإنّما تَنُد الحقيقة (االموضوعيّة")

يتوسَّعُ لويس حول المعايير المزدوجة التي يَتَّهم المدافعين عن إسرائيل









(1) كان إدوارد سعيد قد اشتكى من. تحاشُي المصادر الشُرقَ أوسطيّة من قبل المعلّقِين
 No. 150 (January - February 1988), 35.

وغير مُستحِقِّين بالتالي لوضعيّة متساوية مع البيض الخطابيّين، فكيف إذًا يَتوقَّع من المدافعين عن إسرائيل معارنتنا بالأميركيّين البيض
 الفروقات بعين الاعتبار، هي مع آلاف اللاجئين من المكسيك ولا ومئ ومن أميركا


 بالبيض خطابيًّا .

ثم يُفيد لويس، وهو بصدد المزيد من التعليل لـحكمه على إسرائيل أمام





تشويها وتحريًِا .

## هل أصبح الفلسطينيّون بيضًا؟

يعيدنا هذا إلى اليهود الأوروبيّين كلاجئين و(ليس (أو)") كولونياليّيزن . بما




 سلبيّة غير ملتبسة، بينما يدجوز استحضار كلمة مستو طنين للإيحاء بانتشاء بانشابه مع

"اللاشَرعيّين" عندما تملي سيـاسة الولايات المتّحدة ذلك، محدثة التأثير





 الحقيقة، تُشتقُقُ كلمة متناحليم من نحاله، التي تعني الإرث (1) "

لقـد خـلقت انتفاضة 19AV ما يُدعى، بـحسب توماس كون، "اما قبل

 من خلال منظار فلسطيني كمستعمِرين، وربّما كلاجئين ومن ثمّ مستعـمِرين على التوالي ـ ولكن ليس كلا جئين ومستعمِرين في آن معًا . وممّا لا ريب فين فيه




 نضال الفلسطينيّين . وقد تأرجحت التفسيرات وتفاوتت بين ما يُدعىى بقوّة


(1 أودّ أن أشكـر سامي شُطريت لتفسيره الفروقات بين هذه المصطلحات والكلمات والمفاهيم التي اشُشُقْتِ منها .
 الأميركيّن البيض ما لم يحتّد المصطلح بغير ذلك.

وبالرّغم من أنَّ تلك هي عوامل حقًّا، إلآّ أنَّ العامل الحاسم على ما يبدو هو


 بجنوب إفريقيا، من ناحية أخرى، من الميثونولوجيا الخطابيّة للـحرب الألأهليّة















 موضوعات بيضاء فخريّة) من النفاذ والنعبور إلى هذا الخططاب المعرقن، ،



كولونيـالي مـعرقن)(") عـن بـديهيّات الـخطاب الـمسـيطر، بـحـيث يــــو الفلسطينيّون عبر هذا الحاجز متأرجحتين، وبحسسب مصطلحات المات هومي بابا

 ليس تمامًا.

عندما يُطرَح القادة الفلسطينيّون القضيّة الفلسطينيّة (للجمهور الأميركي")،



 (الحقيقيّن") هو الحدّ الذي نعبّر فيه إلى الخطاب المسيطر على الإطلاقِّ، وإن


 الخطاب التشريعي الأميركي، قد حاز دائمّا على تشعَبات قات قانونيّة رئيسة
فقد أكّدت محكمة مححلِّيَة في ولاية ميتشغغان، لدى تقييمها لالتماس أحمد


 حيثّات رفض عريضة السيّد حسن واستئنافه فقد جاء بعضها كالتالي

See Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: A (1) Derivative Discourse (London: Zed Books, 1986.
Homi Bhabha, «Of mimicry and man: the ambivalence of colonial ( $Y$ ) discourse», October 28 (spring 1984), 133.
In Re Ahmed Hassan 48, Federal Supplement (No. 162148), District ( $\Gamma$ ) court, October 28 (Spring 1984), 133.
"بمعزلٍ عن البشُرة الداكنة للعرب، فمن المعروف أنّهم جزء من العالمم

 مع سخاننا ويُستوعبون داخل حضارتنا")(1)



 عربي، وبأنَّ العرب ليسوا أشُخاصًا من البيض بحسب فحوى القانون")" (r)
 بادان، في المملكة العربيّة السعوديّة)، التماسًا لنيل الجنسيّة النـيّ الأميركيّة، ومن
 حجج جديدة لم تؤخذ بعين الاعتبار لدى تقييم حالة السيّد حسن، بِّ بحيث حاجج القاضي من بين أشياء أخرى، أنَّه :
"بحسب إدراك الشُخص العادي، ينتمي الشُعب العربي إلى ذلك الفرع من العرق الأبيض الناطق باللغات الساميةّ . .. ويمكن لكلّ من المتعلّم والجاهِل الِّلِ مقَارنة العرب باليهود الذين أيَّد تجنيسهم بشكل صريح كلّ كونجرس أميركي منذ البدايات (r)
با'لخخـافة إلى ذلك، جرى التأكيد على أنَّ:

االعرب قد أقاموا في أوقات متفاوتة في أجزاء من أوروبا، وعاشوا عبر

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) المصرر نفسه، (1) } \\
& \text {. AE } 7 \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

Ex. Parte Mohriez, 54, Federal Supplement, no. 1500, district court, D. ( $\uparrow$ ) Massachusetts, April 13, 1944, 942, emphasis added.

المتوسّط، وجاوروا الأمم الأوروبيّة، واستوعبوا ثقافيًّا، ومن نواٍٍ أخرى،


 العربي بالمطلوب كشخص أبيض (1)" ،




"كم هـم بيض أولئك الفلسطينيّون؟"، هو السؤال المُضْمَرُ والمستبطنُ

 ف. منذ بدايات جهودها المُتْفِّحة نحو الغربِ






(1) (1 أودَ أن أشكر بيث كايموفتز لمَّي بمعلومات حول هذه القضايا القانونية. Morison et al. v. People of State of California, 54, Supreme Court, No. (Y) 487, argued December 12, 1933, decided January 283, 1934.
(r) وحول الأترثة مقابل التراث، انظر : Abdullah Laroui, The Crisis of the Arab Intellectual: Tranditionalism or Historicism? (Berkley, CA: University of California Press, 33 -34, 1976).

محمّد، إنَّ شعوب العالم الثُلث والأقلَّيّات المتروبوليتانيّة قد عَلِقَت بين
موقفين :
"هنالك رغبة من جهة، لتحديد الفرادة الإثنيّة والثقَافيّة للفرد في مواجهية

 للثقافة الإنسانويّة الليبراليّة [البيضاء](1)" .

## مضيفًا أنَّ:

"هذا التوق للاشتمال والاحتواء كان، تاريخيّا، أقوى بكثير من الحاجة




 (الإنسانيّة) [البيضاء] وتفهمها(Y)" .

إنّنا أبعد ما نكون عن استبدال بديهيّات هذا الخطاب المعرقن؛ ؛ فبالرّغم من نجاح الانتفاضة في خلق ما قبل الأزمة الخطابيّة، إلاّ أنَّ هذا النجا يمكن عكسه بسهولة، كما بيَّن بوضوح ردّ الفعل على العمليّة الفدائيّة لـيّة لـجبهة تحرير فلسطين، كما ويقود العداء المتنامي للساميّة في الاتّحاد السوڤئيتيتي




JanMohamed, «Humanism and minority literature», Boundary 2, 12-13 (1984), 289.

في الـحسبان عند خلق الدولة اليهوديّة، بحيـث يـجرّب التأكيد على هـذه البديهيّات ثانية من أجل عكس مكاسب الانتفاضة، وذلك بعد أن قادت

 لما قبل الأزمة الخطابيّة هذه.















 كابرال بأنَّ مثل هذه النُ النـرِيّة ستجبرنا على :

 اللحطة التي تّمّ إخضاعها فيها لنير الإمبرياليّة، ذلك يعني أن نعتبر أنَّ سكّان

بلداننا . . . ما زالوا يعيشون إلى اليوم ـ ذلك إذا ما أسقطنا التأثير الطفيف


تاريخ على الإطلاق (1")"
إلآ أنّه يجدر التشديد، بالرّغم من ذلك، على أنَّ علاقة الفلسطينيّين بذلك الخطاب المعرقن هي علاقة ديناميةّ، بحيث يستمرُ المير الموقعُ المعيَّنُ للفلسطينيِين







 أعلاه، أن يصبحَ ساكنًا أو أن يبقى ديناميًّا (في كافّة الاتّجاهاتِّات) . وكما قال

 (r)|للهدف الذي يسعى إلى تحقيقهل
 خطابي جديد للفلسطينيّين، وللأقوام الأخرى في موقع مشابِّهِ، تمكّنـنا من مقاومة هيمنة الـخطاب المسيطر، بحيث تهدفُ هذه الْمقاومة إلى تشكيلنا

Amilcar Cabral, «The weapon of theory: presuppositions and objectives of (1) national liberation in relation to social structure», in Unity and Struggle: Speeches and Writings, Texts Selected by the PAIGC, trans. By Michael Wolfers (New York: Monthly Review Press 124, 1979).
Tzvetan Todorov, The Conquest of America: The Question of the Other ( Y ) (New York: Harper Touchbooks, 124, 1984).

كذوات لخطاباتنا وتواريخنا المختلفة ـ بغضّ النظر عن طبيعة هذا الموقع








 كان حلّ الدولتين بالنسبةِ للمسألةِ الفلسطينِيةِ هو الحّلِ الأكثر قابليّةً للتطبيقِ، ، فإنَّ اللّغةَ التي تدارُ بها المفاوضات هي ما سوفَ يحلِّدُ المُحصِّلةَ السياسِّةَ
(1) حول الطبيعة الإشكاليّة في إحالة التابعين كذوات لتواريخهم الخاصّة، انظر Robert Young White Mythologies: Writing History and the West (New York: Routledge, 157 - 175, 1990).
Gayatri Chakravorty Spivak, «Subaltern studies: deconstructing ( $r$ ) historiography», in Gayatri Chakravorty Spivak (ed.), In Other Worlds: Essays in Cultural Politics (New York: Methuen, 198, 1987), see also Bell Hooks, Yearnings: Race, Gender, and Cultural Politics (Boston, MA: South End Press, 1990), especially the essay entitled «Choosing the margin as a space of radical openness», 153-154.
Gayatri Chakravorty Spivak, «Can the subaltern speak?», in Lawrence ( $r$ ) Grossberg and Cary Nelson (ed.), Marxism and the Interpretation of Culture (Urbana, IL: University of Ilinois Press, 271-313, 1988).
Bill Ashcroft, Gareth : انظر أيضًا Robert Young White Mythologies. انظر ( ) Grifiths, and Helen Tiffin, The Empire Writes Back: Theory and Practice : in Post-Colonial Literatures (New York: Routledge, 1989). Henry Louis Gates Jr. (ed.), «Race», Writing, and Difference (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1985).

النهائيّة. فالخطاب، كما يَصوغهُ فوكو (يمكنُ أن يكون أداةً وفحوى للقوّة في

 الخطابيّةِ للمفاوضات، فسِوف لن يَنجُمَ عنها إلاّ توريطُ الفلسطينيّينَ في متاهةٍ من التنازلاتِ التي ستُفضي أخيرًا إلى التصفيةٍ النهائيّةٍ للنضالِ الفلسطِيني من أجلِ التحرّرِ الوطني والاستقلال .


Michel Foucault, The History of Sexuality, Vol. I: An Introduction, trans. (1) By Robert Hurley (New York: Vintage Books, 101, 1980), emphasis added.

## الفصل الخامس

## الإرهابيّون التَّأيبون أو عودة ثانية للاستعمار الاستيطاني(*)

(اتفاقيّة م ت ف ــ إسرائيل في أبعادها)

تنازلت منظّمة التحرير الفلسطينيّة، وذلك من خلال مفاوضيها غير

 تدرّجيّة بلغت ذروتها مع توقيع م ت ف الر الرسمي لإعلان المبادئ في في واشنطن
 باعتباره التنازل النهائي الكامل عن القَيّة الفيّ الفلسطينّة.





وأنّ (العرب") باعتبارهم مسؤولين عن حالة الحرب مع إسرائيل، بمقدورهم
 الحروب العربيّة/الإسر ائيليّة على عانِي التق (العرب" هي للمساءلة على الإطلاق في الغرب، إلاَ أنّ تنازل م ت ف، فَّ فَمِن أخيرّا أنّ












 الاضطهاد الإسرائيلي، والعنف ضدّ شعبنا (السالم) .

رَحَّبت م ت ف وإسرائيل والإعلام الغربي باتفاقيّة با أيلول/ سبتمبر بين


 الوجود بأمن وسلام")(1)، استجابت الحي
(1) للاظَّلاع على نصوص رسائل الاعتراف المتبادلة بين إسرائيل وم ت ف، انظر New York Times, September 10, 1993. A12.

عرفات بأنّها، ا"قَّرت الاعتراف بمنظّمة التحرير الفلسطينيّة كمُمْثٌل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات مـع م ت ت ف ضمن عمليّة السلام في الشُرق

 الفلسطيني بالوجود في دولة له بسلام وأمان، أو على الانى ت ت ف الاع الاعتراف










 هذا الاعتراف قائمًا في السابق .

حتى نضع الأمور في نصابها أكثر، يججوز للمرء مقارنة اعتراف ف م ت ف








انتفاع، فقد صُوِّر الفلسطينيّون أمام العالم كأبعد ما يكونون عن ضحايا










 والحدود، والاقتصاد، والمستوطنات اليهوديّة، أي باختصار كلّ كلّ ما سَعَت للسيطرة عليه، بدون مقاومة فلسطينيّة وقمعها المحتوم، الذي الذي قد يُفضي إلى الى
 بمثل هذه المقاومة، وبهذا سيِّتل الفتية الفلسطينيّون الآن (وتدور الشائعات





 أن يَتصدَّى الفلسطِينِيّون لصعوبات فرض النظام في غزيّة، حيث سيتمكّن

Edward Said, «The morning after,» London Review of Books, October 21, (1) 1993, 3.

New York Times, September 22, 1993, A 16. (Y)

الفلسطينيّون من فرضه بأنجع ممّا فعلنا من هذه الناحية، إذ إنّهم لن يسمحوا بأي" استئناف للمـحكـمة العليـا وسيحولونون دون هيئة الـحقوق المـدنيّة



 الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيّين بدافع من سذا سذاجتهـم الليبر اليّة، فيمكنهـم أن





 بمو جبها تنازلوا عن القضيّة.

وفي الحقيقة، بدأت الوظيفة القمعيّة المُتصوَّرة للشر طة الفلسطينيّة تُبُرْهَنُ




 ستمارس عقوبات خفيفة كهذه فحسب، عندما تُمسِك بزمام الأمور في غزّهَّ،

Quoted by Israel Shahak, «The Oslo Accords, interpreting Israel's (1) intentions,» Middle East International, October 22, 1993, 17.
 توصيفها من جانب المحلَّلِن السياسيِّن الإسرائلِيِّن المقرّبِين من الحكومة.

مؤكِّدًا بـأنَه ااعنـدما تتشـكـل قوّة الـشـرطة هـذه في كانـون الأوّل/ ديسـمـبر
 القيام بأداء أفضل ممّا قدّمه [الـ] ثلاثة من شرطة السير المعيَّنين ذاتيُّا |(1) .

هنا وَجب التوضيح بأنَّ الاعتر اف الإسرائيلي بـر م ت ف كمُمُمٌّل للشُعب الفلسطيني، جاء في اللـحظة الـحرجة التي كفنّت فيها م ت ف عـن تمر تمثيل الإرادة الوطنيّة لغالبيّة الفلسطينيّن، ونظرُا لهِذا بالتحديد ألذدَقت إسرائيل على









 بهذا، لشُكل مثل هذا الاعتراف بدون ريب تناز لاً حقيقيَّا من قِبَل الإسرائيليّيِّن


 على بنود تشترط حق الفلسطينيّين الوطني في تقرير المصير، أو إقامة دولة

Clyde Haberman, New York Times, October 31, 1993, E6. (1)
Quoted in the New York Times, September 10, 1993, A 12. (r) ( New York Times, October 27, 1993, A3 (r) ، حيث أكدّ رابين أنّه إإذا كانت م ت ف تتوقِع عشرات الآلاف من العائدين فِانَّها تعيشُ في حلم، في وهم"،

فلسطينيّة . فإلى ماذا إذن ما زالت م ت ف تَرمُز ممّا يُمكِن تأويله بأيَّ شكل





 عليها الحكومات الإسر ائيليّة المتعاقبة باجتهاد، متمشِّلة بتصفية القضيةّ الوطنيّة

الفلسطينّة .

لقد نَجْمَ عن إنشاء المستعمرة الاستيطانِّة الإسرائيليّة احتالال كامل أراضي فلسطين التاريخِيّة، وكذلك التششطير الفعلي للشعب الفلسطيني منذ عام



 مُهندسة بحسب تعريفها كي لا تُنصِف المظالم بذا باتها التي استهدفت الشعب الفلسطيني، بل إلى تحويل الاحتلال الإسرائيلي لألجزا



 الفلسطينيّين القاطنين في المدينة وضع قانوني وسياسي مـتـنف من قِبل




جانبًا، فحتى أولئك الفلسطينيّون، الذين يَعدّون مليونُا من البشر أو أكتر

 دون إمكانيّة إقامة دولة فلسطينيّة في تلك المنـي المناطق التي سَيُجَذْوِل الجيش

 الإطلاق















 اللذي لم يتلقَّ الفلسطينيّون في النتّات أيّ تعويض، ، وبحسبب بنود إعلان

Ha'Aretz, September 5, 1993, cited by Shahak, 18. (1)

المبادئ، لا يُدين لـهم المشُروع الكُولُونْــالِيّ الصهيوني النْهِمُ، ونتاجه
 الفلسطيني، أي أولئك المواطنون الإسرائيليّون من الدرجة الثالثالثة، فقد مُنِّح
 أبارتيد تُحْمَ من قبل اليهود ـ ـ (الأشكناز بالطبع) .

لقد حَرَّرت الاتّفاقيّة الأخيرة بعض اليسار الليبرالي الأميركي من الحرج


 فتئوا يحاولون إخفاءها (بدون نجاح، حسب تقديري) خلا لال العقد الماضي



 إقامة المستوطنة الاستعماريّة اليهوديّة على أرض فلى ألسطينيّة، بمُحْصِّلة أسفرت عن طرد مئات الآلاف من الفلسطينيّين وإخضاع ملايـين آخرين الإين للتنفرقة
 التجوهر ما زال ينتظر التعامل معه. أمّا على الصعيد الآخر، فقد الآلد كان جوهر المشُروع الصهيوني يصبو دائمًا لشرعنة مستعمرته الاستيطانيّنيّة من جانب الشُعب عينه الذي تحوّل إلى ضحيّة لهذه المستعمرة الاستيطانِّة التي ما زالت الت


 الاقتصاديّة على المنطقة برُمَّهِها وحراسة مواردها للاستغا لاسلال الإمبراطوري . إنّ

The Nation, September 27, 1993, 303 (1)

هنا الـجوهر قد تعاطت معه الاتَفاقيّة بالتأكيد، وباعتراف م ت ف بأنّ









 على العالم العربي لإنهاء مقاطعته الاقتصاديّة لإسرائيل (0)

لكن لا زال "محررو ذي نيشيني" يحتفظون برصانة كافية بعد حفل التوقيع



 بالفلسطينيّن من الحكم الذاتي إلى السيادة والتدويل الجزئي للقدسى" . لاحظ بأنّ سِمَة إسرائيل كدولة أبارتيد تتمسَّكُكُ بالتفوُوُق اليهودي (الأشكَنازي)

See «Courting the Israelis, with barriers down, Arab lands compete to (1) conclude deals with an ancient enemy," New York Times, November 10, 1993, A 1.

$$
\begin{aligned}
& \text { V المصدر السابق، }
\end{aligned}
$$

وتنتهجه كدليل موجّه لتبرير وجودها لم يُساءًل أبدًا من قبل المحرّرين. لذلك فإنّ جوهر المسألة بالنسبة للفلسطينيّينن، ألا وهو استمرار وجود استيطانيّة يهوديّة تفوُقُقيّة وعنصريّة، لا يعالج من جانِّ جانب المحرّرين الصهاينة، ،
 تماسك إسر ائيل كدولة يهوديّة تفوّقِّة يبقى دون مسـاس . تُم يتابع المحرّرون



 تَرَقُّب طويلاً، ذلك أنّهم يفيدوننا في الفقرة التالية بأنّه :
"يجدر بنا أن نستذكر كيف مَهَّدت تسوية ڤرساي القاسِية المفروضة على الِّى


 على تلبية طموحات الفلسطينيّن بالاستقلال الحقيقي والحقوق السياديّة) .











باتْفاقيّة مُذلّة كما ينبغي. إنّ وجهة النظر هذه تنسجم تمامُا مع أداء رابين في البيت الأبيض حين قدّم الفلسطينيّين على أنّهم قتلة اليهود الأبرياء، حيث










 جاهروا برفضهمم للتنازل عن وطنهم)، هو لتصوير مدى الإحساس بالمهـانة والهزيمة اللذين انتابا معظم الفلسطينيّين.

إلاّ أنّه كان بالإمكان عقد تناظر أفضل مع الغزو الفرنسي لتونس قبل قرٍٍ
 المتبرّعين من دول الـخليج قبل سنتين، كذلك أعلن باي تونس الفاسد،



(1) (1) خطاب رابين لدى توقيع اتّفاق المبادئ , New York Times, September 14, 1993 A 12 .
Edward Said, «The Morning After,» London Review of Books, October ( ${ }^{\text {r }}$ ) 21, 1993, 3.

خطر يتهـلَّد شـخصه أو سـلالة سموِّه أو تتعرَّض لأمن مـملكته|)(1) ، كنلك
 باتت سارية المفعول منذ توقيع الاتّفاقِّةَ . كذلك أصدر الباي تعليماته إلى


 أدوات السيطرة (النيو) كُولُونْياليَّة منذ ذلك الكِّ الحين
 اتّفاقِّته . علاوة على ذلك، وبخلاف الحالة التونسيّة، تُصادِقُ الاتِّفاقيّة على استمرار الاحتلال العسكري والاستيطان الاستعماري لتلك المناطق المعتبرة
 يضطرّ عرفات للتعهُّد بأن لا تَستخِدِمُ البرجوازيّة الوطنيّة إجراءات وقاتِ وائيّة ضِـدَّ
 ما فتئ عرفات يناشد في سياق النظام العالمي الجديل، ومن خلفه البرجوازيّة البّة الكمبرادوريّة الفلسطينيّة (المعروفة بقططع الاستيراد والتصدير )، متوسّلاً (الاستشمارات" العالميّة في بلديّته المتنظرة.

سَتَحظى منظّمة التتحرير النفلسطينِيّة بمكانة في التـاريخ كـحركة التـحرُّر الوحيدة في العالم الثالث التي سعت للتحرُّر من خلال بيع الموارد التير التي تتوقّع
 تهافتت الدول الغربيّة وأدوات سيطرتها الاقتصاديّة العالميّة، متمثّلة في البنك

Lisa Anderson, The State and Social Transformation in Tunisia and (1) Libya, 1830-1980 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986) 116.
(Y) المصدر السابق، IVV

الدولي (1)، وصندوق النقد الدولي، على ابتكار شتَّى ضروب المـخطّطات للاستثمار في بلديّة غزّة وأريحا بُمُجَرَّد استلام رئيس بلديّتّها الموعود، ياسر
 من المثقَّفين الفلسطينيّين المُمتَرْبِين، من حيث بات بات العديد منهم يتوافلد على واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية في مُهمّات تدريبيّة مُمَوَّلة من وكالة الة التنمية الأميركيّة . أمّا سري نسيبة، أحد مثقِّفي الضفّة الغربيّة المعروف غرِيبًّا ، وفيما هو ينادي (بترويج الاتّفاقيّة وخطط التنمية [للشعب الفلسطيني]، أكّد لصحيفة (النيويورك تايمز" قائلاً "نحن نسعى لأن نقوم بقفزة قياسيّة، وليس





إلاّ أنّه من غير الواضـح، كيف سيتـمـّن الفـلسطينيّون من إعادة بـنـاء


(1) حول مـخطّطات البنك الدولي للضفَة الغربيّة وغزّة، انظر New York Times September 12, 1993, 11.
(Y) المصدر السابق، V أيلول/ سبتمبر 199r، أ اY.
 Hallahmi, The Israeli Connection, Who Israel Arms and Why (New York: Pantheon, 1987).
(£) لقد تمّ اقتراح هذا في وقت مبكر من سنوات الانتفاضة الأولى متّا حـّ بعض


 للأبحات والتطوير، رام اله، الضفَة الغربيّة، تُّرين الأوّل/ أكتوبر •199.

بسرقة الحكومة الإسرائيليّة للأراضي والممياه الفلسطينيّة، إلى حَدٌ باتت
 من مُصادرة • 7 بالمائة من الأراضي وكافية الأةَ مصادر المياه في المناطق المحتلّة







 الفلسطيني. فإذا أخذنا بالحسبان وقائع الاقتصاد الفلسططيني، وخضيروعه
 العـالمي، فلن تـحمِل الاتّفاقيّة سوى القِليل من التُغيير (مستثنـين بعض



 هو قائم، حيث إنّ وضعيّة الشُعب الفلسطيني كقوَّة عمل رخيصة لدى الدى إمرائيل
 الكمبرادوريّة الفلسطينيّة، بحيث تكون هي المي المستفيد النهائي من هذا الترتيب
 من البشُر قد اتُّخِذ على يد ياسر عرفات وحفنة من رفاقه في اللّّجنة التنفيذيّة
(1) حول مخطّطات البرجوازيّة الإسرائيليّة للاقتصاد الفلسطيني، انظر Asher Davidi «Israel's economic strategy for Palestinian independence,» Middle East Report, September - October 1993, 24-26.

لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة(1)، فإنّ بلديّة تُحْكَمُ ديموقراطيًّا في المستقبل قد غدت أمرًا بعيد المنال . كذلك بوريرد سابقة كهذه ، وبنعت عرفات وات ورفاقه





 العالبيّة العظمى من الشُعب الفلسطيني، سواء سياسيًّا أو اقتصاديًّا . وفي الحقيقة، فإنّ اتفاقيّة م ت ف ـ إسرائيل، تنطلق بالشُعب الفلسطيني بسرعة الفـي الصاروخ من النقطة (أ)| حيث يقف الآن، إلى النقطة "ب") بحيث كلّ بّ شيء على ما هو عليه (0)

يـجري الاضطلاع على عـجل بإعادة كتـابة تاريخ النضـال الفلـسطيني





Edward Said, The Nation, September 20, 1993, 269. (1) See Mouin Rabbani, «'Gaza-Jericho first’: The Palestinian Debate,» in ( $r$ ) Middle East International, September 24, 1993, 16-17.

Middle East International, October 22, 1993, 6. ( $\Gamma$ )
(£) حول الاعتراضات الأخيرة على نهج عرفات غير الديموقراطي من قبل جمـاعته
New York Times, December 5, 1993, 19. نفسها، أي فتح، انظر الا
(0) لقد استعرت هذه المقولة من كتاب Max Horkheimer and Theodor Adorno's (0) Dialectic of Enlightenment (New York: Continuum, 1991), 149.
(1) انظر رسالة عرفات التي اعترف فيها بإسر ائيل , New York Times, September 10) 1993, A 12.

الاستيطان الكُولُونْيالِيت كمشروع عادل تمديني حضاري. وبهذا الصدد، فقد


 الاستيطاني حينئذ بخلاصه أخيرًا .

## الفصل السادس

## ساسة واقعيُّون أم مثقِّفون كـمبرادوريّون(٪)(1)

## المثقَّفون الفلسطينيّون والنضال الوطني

"(تقتضي الحقبة الحاليّة التعاطي معها بروح المسؤوليّة السياسيّة والواقعيّة



(\%) نُشرت هذه المقالة لأوّل مرّة عام ع194.



وقد نشُرت الورقة في نصها العربي تحت عنو أونوان:
 كنعان رقم 10، نيسان/أبريل 199V.



عرف باتّفاق أوسلو، فقد جرى التأكيد على قضيّة الوا قعيّة من قِبَل المـجلس



 نتائض هذه المفاهيمه، وما هو تفسير تصاعد هـا هـا الـخطاب البراغ اغماتي الجديد؟ يحاول هذا الفصل تحديد مكان موقع مفهوم الواقعيّة في المجالات ات الـو
 منها هذا الخطاب البراغماتي في تاريخ الإنتاج الثقافي العربي، فير في التاريخ
 الباردة . بالإضافة إلى ذلك، يُبيّن هذا الفصل أنّ هذه التطوّرات الأنيرّ الْيرة أدّت


 الكمبر ادوريّة الفلسطينية. ولم يعد الميدان الذي ينشط فيه أولئك المثقِّفون هو ذلك المدافع عن الشُعب الفلسطيني ضدّ هجمات أعدائه المتواصلة، وإنّما
(1) حول معاهدة أوسلو: انظر جوزيف مسعد -Repentant Terrorists, or Settler (1) Colonialism Revisited: the PLO - Israeli Agreement in Perspective» Found Object, no. 3, Spring 1994, pp. 81-90.




 New Yorker, October 14, 1996, p. 74.
(Y) حول مواقف الفئات الفلسطينّة المختلفة تجاه اتقفاقيّة إعلان المبادئ، انظر : معين «Gaza Jericho First»: The Palestinian Debate. Middle East: $\qquad$ International. September 24, 1993, pp. 16-17.

كما سأوضح لا حقًا، قطاع الاستيراد والتصدير، حيث يجني المثقّفون الكثير من العوائد كمشاركين في الاقتصاد الدولي للنظام العالمي الجديد.

أودّ في البداية موضعة الـخطاب الواقعي الجديد ضمـن نطن الواق الإنتانج







 فإنّ إشكاليّة الأصالة والمعـاصرة لا تزال المـالمحور النـي يدور حوله الفكر العربي دونما حلّ مرئي لهما بعد. لعلّ التساؤلات المات المطروحة، والتي تلا تلفرض


 الواقع من الحاضر الأوروبي.



 عن دمج قراءتهم للماضي الإسالمي مع الحداثة التكنولو جيّة الأوروبيّة، فإنَ
(1) محمّد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر : دراسة تحليلبّة نقديّة، دار الطليعة،، بيروت، 19 ال

البراغماتيّن الليبراليّين نادوا في الثمانينيّات والتسعينيّات بطرح حلم صعود





 يكون المرء حداثيًّا ، يجب أن يكون براغما تِيُّا وواقعيًّا .

لقد أدّت الحالة التاريخيّة الحديثة بعـد •199، إلى تحوّل كامل لهـذا المعسكر من المثِّفين الفلسطينيّين إلى هذا النظام القيمي الجـي الجديد، والذي



 و"الواقعيّة") في مواجهة الحنين إلى الماضي . وقد برزت الخلفيّة التاريخيّة التي فتحت السبيل لبروز المعسكر الواقعي الليبرالي في النطاقي الفيّي الفلسطيني،

 العربيّة المحافظة، والمنخرطة في تحالف مع البرجوازيّة الفلسطينيّة، حيث



 استراتيجيّة كسب أميركا إلى الجانب العربي .

وفي الوقت نفسه، قاد تآكل النخبة المؤيّدة للأردن في الضفّة الغربيّة وغزّة

إلى بروز نخبة فلسطينيّة جديدة مؤيّدة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة . وعلى ضوء


 المحافظة، وبدأ بفتح خطوط نحو الراعي الإمبريالي، أي الولايات المات المتّحدة.









 المحتلّة إلى حلّ الدولتين.

وفي الفترة نفسهـا، أصبح تكتّل الليكود الإسرائيلي حقيقة واقعة في





 على قدرة الإنجاب العالية لدى النساء الفلسطينيّات واحتوائها وطنيًّا، بمعنى أنّه خلال عشرين سنة قادمة، سيفوق عدد الفلسطينيّين عدد اليهود، وبالتالي

سيتمّ تحويل إسرائيل إلى دولة ديموقراطيّة علمانِيّة عبر العمليّة الانتخابيّة(1)

 الدنيا من مطالب الفلسطينيّن

قاد اشتعال الانتفاضة الفلسطينيّة في نهاية عام 19AV، إلى جعل إنهاء






 والاستسالام إلى شجاعة) (r)

حوّلت التطوّرات على الصعيد العالمي في النصف الثاني من الثمانينيّات
 الليبرالي البراغماتي الفلسطيني من احتكار السياسة الفلسطينيّة . ومع فشل البريسترويكا والـجالاسنوست التي قادها غورباتـيا السوڤِيْتِي، تمكّن علماء السياسة التقليديّون الغُربيّون من إعلان الانتصـار

In Search of Leadership, West Bank ، عرض نسـيبة مذكور لدى إميل ساحليّة (1) Politics Since 1967, The Brookings Institution, (Washington D.C., 1988), p. 173.

عن منهوم النوع في الفكر الوطني الفلسطيني، انظر : جوزيف مسعد Conceiving" The Masculine: Gender and Palestinian Nationalism,» Middle East Journal, Vol. 49, no. 3, Summer 1995, pp. 467-484.
(r) عن التطوّرات التي أذت إلى اتَاق أوسلو، انظر : نصير عاروري : The Obstruction of Peace: The US. Israel and the Palestinians, (Monroe, ME: Common Courage Press, 1995).

النهائي لنظريّة التحديث التي تحدّاها بعضهم في العقدين الماضيين . فقد
 هانتنجتون، بأنّه بعد فترة من سيطرة الدكتاتوريّة التي يتمّ خلالها إنجاز الناز البناء
 أن تُظهر وجهها الني طال انتظاره، وبالتالي أن تلحق بالنموريج التا التاريخي الأوروبّي في فوز الليبر اليّة الديمقراطيّة" (1).

على هذا الأساس النظري، تشكّل الفترة السوڤيمّيّة التي قاست روسيا منها


 تطوير العالم الثالث. لقد ذهبت هـو هذه المواقع الدكتاتوريّة السلطويّة المصنّعة

 الديموقراطيّات الغربيّة . لقد أثّرت هنه هنه التطوّرات على الـى الكثيرين في المعسكر
 الإسرائيلي، فإنّنا سنكون قادرين على تحويل, فلسطين إلى سنغافورة الشرق
 وما بعد أوسلو، في كيفيّة تمفصل مرتكزاته، وفي كيفيّة إنتاجه للغة سيلاسيّة وثقافيّة فلسطينيّة، تشخّل بدورها حـجر الزاوية في تفكير اللبراليّيـن البراغماتّيّين .
(1) إنَ الحالات الاستثنائيّة الوحيدة بالنسبة لأمثال صاموئيل هانتنجتون هي البالاد

 قبل نظريتّه التُهِيرة "اصدام الحضارات" بوقت طويل . انظر على سبيل المثال Will"، more countries become democratic?» Political Science Quarterly 99, No 2 (Summer 1984), 193-218.

قام بعض الأكاديميّين الفلسطينيّن على ضوء هذه التحوّلات بدراسة تُقارن الجيل الجديد من المثقِّفين والقياديّين الفلسطينيّين بقيادات ومثقّفي جيل


 الفلسطيني الرسمي لمؤتمر ملريد، ولجانه الاستشاريّة والموجّهِّة، ولا لا حقًِا في






 البحث إلى القول بأنّ الجيل الـجديد اأقلّ أدلجة مقارنة بالجيل الـديل السابق من الناشُطين، وأكثر براغماتيّة، وأكثر استعدادًا للانسـجام مع الحقائق الجديدة ،

(1) إيليا زريق، فؤاد مغربي، مانوبل حساسيان، وعزيز حبدر، Palestinians and the (1) Peace Process,» Journal of Palestine Studies, 81, Vol., XXI, no. 1, (Autumn 1991), 36 - 53.

 الشافي، أصبحوا فيما بعد أعضاء في الواني الوند الفلسطيني الرسمي ولجانيانه الاستشاريّة،

 (「) المصدر السابق، ص ( (£) المصدر السابق السابي

أُجريت معهم من أيّ استخدام للخطابيّة القديمة التي ارتبطت عمومًا بأدبيّات
(1) المقاومة|"

ليس من الواضح بالتأكيد ما الذي يقصده المؤلّفون بـ (الأأدلجة")، باستُناء التلميح إلى أنّ التفكير المؤدلج مرتبط فتط بالمقاومة، أمّا مَّ مَن يعتبر القادة

 أنَّ ما يريده المثمقّفون والقادة الجدد هو :
(انبذ الخطابيّة القديمة، وتحديد أهداف واقعيّة، وانتقاء آليات واضحة

 المـجموعات الإسلامويّة واليساريّة المتطرّفة)، أكثر على منطق التكيّفِ والحذر (r)

لعلّ الاستنتاج الذي توصّلت إليه هذه الدراسة دقيق جدًّا، لا سيّما أنّ هذه



 اعتمدتها محادثات (اللسلام" كنقطة بدء، كانت الصن في الحقيقة أوّل تنازل رئيس تقدّمه المنظّمةمة)

من أهمّ سمات التفكير الواقعي ـ البراغماتي، الدفاع المتذبذب عن آخر

(1) المصلر السابق، مع إضافة التأكيد. (Y) المصدر السابق، ص (Y (Y) المصار
(r) انظر مقالتي المذكورة سابقًا (Y)

البراغماتيّين الفلسطينيّين الجلدد، وسياساتهم التكيفيّة تججاه الإسرائيليّينن،
 تكون عليه الثقافة السياسيّة للديموقراطيّة الليبراليّة، وتضاعف اليّا التأكيد، بأنّ
 السياق، يدّعي خليل الشُقاقي، وهو فلسطيني مصدّر لاستطلاعاتِ الـرا الرأي




 تتجاوز) بعض البلدان في جنوب أوروبا أو أميركا اللاتينيّة التي حقّقت هذا الانتقال مؤخّرًا|(r)

ومن جهة أخرى، لا يعتقد مثقّفون براغماتيّون فلسطينيّون آخرون بأنّ هنّ هذا


 ممارساتها غير الديموقراطِّة غير مقبول لدى الواقعي ـ البراغماتياتي أحمدا
 النضج، فهذا ليس أكثر من تفكير غير تاريخي وهو عبارة عن تفكير رغائبي
(1) عن التطورات التي تلـت إعلان المبادئ، انظر : Graham Usher, Palestine in Crisis, the Struggle for Peace and Political Independence After Oslo, (London: Pluto Press,1995) أوَلاً : وثائق ودراساتا
Khalil Shikaki, «The Peace Process, National Reconstruction, and the ( $r$ ) Transition to Democracy in Palestine,» Journal of Palestine Studies, Vol. XXV, no. 2, (Winter 1996), 11.

وتفكير يترأَس علينا ويميّز ضدّنا في آن واحد1)(1) . وبالنسبة للخالدي، (افإنَ

 المزعومة يجب أن تُعطى فرصة • 1 ـ 10 سنة للاختبار||(r)

في أعقاب إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1911، قرّرت منظّمة التحرير



 بالطبع، اعتبرت الانتفاضة المحتواة كحالة النتصار وموقع قوّة يبرّر هـجمة "السلام")، التي قامت بها منظّمة التحرير الفلسطينيّة، (اسلام الشجّعان") كما




 الأخير في تشرين الأوّل/ أكتوبر 1997.

وقد اتّبع حسن عصفور، وهو أحد المشاركين في المفاوضات السرِّيّة في

كالآتي :
"الم تكن المفاوضات بين طرف ههزوم وطرف منتصر يفرض شروطه على

Ahmad Khalidi, «'The Palestinian’ The First Excursion into Democracy,» (1) Journal of Palestine Studies, Vol. XXV, no. 4, (Summer 1996), 21.
(Y) المصدر السابق، ص ص (Y)
(Y) المصدر السابق، ص صا با

المهزوم، علمًا بأنّه في المقابل لم نكن نحن الطرف الأقوى، ولكنّنا لم نكن الطرف الأضعف أيضًا . هذا هو المنطق أو الفلسفة التي حكمـت الـنـي معادلة التفاوض بين م.ت.فـ، والحكومة الإسرائيليّة(1)").

لقد تمّ إخراج التنازلات الجديدة باعتبارها المدخل إلى التحرير، بالرّيّغم من أنّ هذه النظرة الجديدة إلى التحرير ، والتي سوف تفضي إلى أبرتهايد منهجي تعمل فيه الشرطة الفلسطينيّة نيابة عن سلطة الاحتلاحلال الإسرائيليّي، لم
 الأهداف الوهميّة الجديدة لقيادة منظّمة التحرير الفلسطينيّة، ولـيّ والطريقة التي






 بالإضافة إلى تاريخ الإرهاب الذي مارسته إسرائيل ضدّ الفلسطينيّين، ولـيّ وذلك

 كع أعدائهم السابقين، فإنّ حلّ منظّمة التحرير الفلسطينيّة ينتج الفلسطينيّين كخاضعين للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي العنصري وللاحتلالال العسكري،
 البانتوستانات المقتطعة من المناطق المحتلّة.
(1) حسن عصفور، "رؤية لاتفاق إعلان المبادئ"، (امججلّة المدراسات الفلسطينيّة"،)


أمّا عـلى الـجبهـة الاقتصاديّة، فقـد سيطرت، في أعقـاب توقيع اتَفاق أوسلو (1) الوعود باستئمارات دوليّة في مناطق البانتوستان المحتلّة إسرائيليًّا

 تدريب على يد مؤسّسة USAID. ولعلّ سري نسيبن هو هو واحي

 النيويورك تايمز ، قائلاً (انريد أن نحقِّق قفزة ملموسة، وليّ وليس نقط أن نتطوّر

 الفلسطينيّن، وقيادة منظّمة التحرير الفلسطينيّة، أي أنّ فلسطين (المقسّمة إلى الـى
 يحتذي بها التطوّر الفلسطيني (r)

هناك دور آخر لهؤلاء المثقّفين الفلسطينيّين، وهو الدفاع عن الذات ضدّ

A13 . New York Times, September 7, 1993, p (1) (العـالم الــالت"، وكيفِّة نظرتها، انظر : Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli Connection. Who Israel Arms and Why, (New York: Pantheon, 1987).
(r) كان اقتراح ذلك منذ سني الانتفاضة الأولى، لـدرجة أنّ هذه الخطط دفعت بعض





 إدوارد سعيد في جريدة (الالعربي"، القاهرة، •r كا كانون الثاني/يناير 1990. Translated by Joseph Massad and reproduced in Peace and its Discontents, Essays on Palestine in the Middle East Peace Process (New York: Vintage Books, 1996), 177.

النقد الموجّه إليهم من ميُقّفين فلسطينيّن آخرين من وجهات نظر مختلفة تمثّل

 فلسطين (وكأنّ الإقامة في فلسطين كانت خيارًا مفتوحا ومتا ومَوّْرا)، وهو موقف يهود إسرائيل تجاه النقد من قبل الايل يهود الشتا

 عرفات صدى عريقات في تجاهل كتاب سعيد المنتقد لاتِّاقيّات أوسلو مبرّرًا ذلك بقوله :
(إنّ من العبث الردّ على هذا الكتاب، فمَن الذي قام بالانتفاضة في غزّه؟
(1) عن وجهات النظر الفلسطينِّة المؤيّدة والمعارضة للاتّفاق، انظر : (احوارات فلسطينيّة









 "اتقاق أوسلو وتداعياته")، منشورات فلسطين المسلمة، لندن، 199 199.
Saeb Erakat, Facing the Critics on the Long Road to Self-Rule: An ( $Y$ ) Interview with Saeb Erakat, «Journal of Palestine Studies, Vol. XXIV, no. 2, Winter 1995. p. 74.

 هذه الأنشياء1"، ص vo.

هو في أمير كا نم يصنع الانتفاضة! بل صنعتها م ت ف بشعبها وأطفالها . . . بينما هو . . . في أميركا لا يشعر بمعاناة شعبه . . . !(1) الا با

ولكن يجب التأكيد هنا على أنّ ظروف الشتات التي يعيشها سعيد، كما يؤكّد سعيد نفسه، هي قاسم مشترك كبين أكثريّة الشُعب الفلسطيني
 ديماغوجيّة في ترسانته (الماركسيّة)، يرتكز عليه في تجريد نقّاد اتّفاق إعلان


 حنين كفاح التحرير|"(r)
وهكذا، فإنّ تماري يصل إلى درجة الادّعاء بأنّ الدولة الفلسطينِّنِّينّ قائمة

 تماري وهو أقلّ ثمالة، إلى العقبتين اللتين. تواجهان سلطة الحكـم الذاتي

Said, Peace and (1) نُشْرت مقابلة عرفات في مـجلّة ״المصوّر" القاهريّة، مذكورة لدى Its Discontents, 165.
An Interview with Salim Tamari, Middle East Report, January - February ( $Y$ ) no 186, 1994, p 18






 Sovereignty and Security of the Palestinian State», Journal of Palestine Studies, vol. XXI, no. 4 (Summer 1995), p. 5.

بأنّهما (الشُرعيّة والسيطرة)|(1)، وأنّ فشلها في كلتيهجا لا يعود لدورها كأداة لفرض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ولكنن بالأحرى إلى الادّعاء الفانتازي



 التمسّك بوهم أنّ تلك المحميّة التي تدير ها سلطة الحكم الذاتي هي (احكم ذاتي" حقيقي .

ويؤيّد أحمد سـامح الخالدي بدوره نظام عرفات، ولكن ليس لأنّه حكم



 والمستقلّين الذين قادت العمليّة إلى تهميشهم وفقدانهم الرؤية|"(r)

ويصف الـخاللدي هؤلاء الذين يعارضون عرفات بات بأنّهم أسرى الماضمي الكئيب، لا يريدون الانعتاق من جروح الماضي وآلامه، بينما هم بالألأحرى
 إسرائيل والتي تقود إلى استمرار إن لم نقل تشُديد هذه السياسات

ويستنتج أنّه (افي النهاية، لا يمكن تعويض هذه الخسارة، ولكن لا فائدة أيضًا من العودة إلى الماضي، فليس المطلوب من إسرائيل إصرارها أنّها

Salim Tamari, «Fading flags, the crisis of Palestinian legitimacy,» Middle (1) East Report, May-June/July-August 1995, Nos. 194-195.

Ahmad S. Khalidi, «the Palestinians Current Dilemmas, Future ( $\Gamma$ ) Challenges,» Journal of Palestine Studies, vol. XXI, no. 2, Winter 1995, p. 9.

دائمًا على حقّ في حالة السلام، ولكنْ تقدير حقيقي لمسألة أنّ الفلسطينيّن رغم كلّ شيء - مستعدّون للنظر إلى الأمام وليس إلى الوراء|"(1)
 اللذذان لحقا بالشعب الفلسطيني، ولكن فقط عجز إسرائيل عن تقدير ذلك الكـ الكـي
 الفلسطينيّون لتكريس هزيمة شعبهم .

تنتقد حنان عشُراوي، بشكل ضمني، أولئك الذين بجرؤون على معارضة أوسلو، ولكن أيضًا ليس لأنّها لا تأخذ قصوراتها بالاعتبار، ولكن بالنـا بالأحرى
 وهي تؤكّد أنّ فترة توقيع إعلان المبادئ ليست الوقت الون المنا


 إحباطًا لحقّ تقرير المصير للشُعب الفلسطيني أكثر من هؤلاء المثّ المثقّفين الذين
 للاستسالام قبل الحصول على أيّ شيء"(I)

منذ عشر سنوات تجهد قيادة المنظّمة، وكذلك المثقّفون الليبر اليّون لينالوا
 الليبر اليّيِن، على أنّهـم شعب غربي أبيض . لقـد واصلت الانتفاضة مسيرة
(1) المصدر السابق، ص זا.

Hanan Ashrawi, This Side of Peace, A Personal Account, (New York: (Y) Simon and Schuster, 1995), 262.
.
Edward Said, Peace and its Discontents, Essays on Palestine in the Middle ( $\mathfrak{\xi}$ ) East Peace Process, Vintage, New York, 1996, p 39.

بدأت مـنذ الغزو الإسرائيليلي للـبـنـان عـام 19^r. ومـنـذ تـك اللـحظة بـدأ

 عدد من الفلسطينيّينن، كناطقين يتحدّثون ويتصرّفون على طريقة "الأبيض"


 الفلسطينيّن للعالم ك (بيض" أو (اغربيّن") بلغة الإسلاميّيّن . كتب إدوارد سعيد
 معنيّين بالقتال، أو بالمساواهاة، كلّ ما أرادوه أن يُبدي الر الرجل الأبيض رضا

 موضحًا هذا التوجّه بقوله : (اانهمك معظم المُمَّقْين الفلسطينيّيّن في تقوية وضعهمr، وسيرًا على نهج رموز السلطة الفلسطينِّة في التخلّلّي عن مبادئهـم وتاريخهم مقابل مجرّد اعتراف الغرب بهـمهم، ولكي يُدعوا إلى معهـد بروكنز ، وليظهروا على شاشات التلفاز الأميركي)" (r).
(1) عن وضع الفلسطينيِّن العرفيّ في الغرب انظر مقالتي : Palestinians and the" Limits of Radicalized Discourse,» Social Text, no. 34, Spring 1993, pp. 94 114.

Symbols Versus Substance: A Year After the Declaration of Principles, An (r) Interview with Edward Said», Journal of Palestine Studies, Vol. xxiv, no. 2, Winter 1995, p. 64.
. Said, Peace and its Discontents, 160 (r) بالقضيّة الفلسطينيّة، انظر : Salim Tamari, «Tourists with Agendas» Middle East Report, September - October 1995, no. 196, p. 24.
يذكر تماري الخطر الذي يشُحّله بعض الباحثين الغربيّين على دراسة افلسطين" وعلى وعلى
 عن تخْوَفه من منافسة هؤلاء ومن إمكانِّة احتوائهم من المواهِب الفلسطينيّة عن طريق

ليس هذا التحوّل لدى المتْقَفين الفلسطينيّين (الذين كانوا يعارضون



 أو نظرائهم الأميركيّين اللاتينيّين، من أمثال فرناندو أنريكي كاردوسو ، الذين قايضوا مقاربتهم النظريّة للتبعيّة بمناصب سلطبيّ الطيّة (منصب رئيس البرازيل في حالة كاردوسو) . هؤ لاء المثقّفون الفلسطينيّون مفجوعون للإمساك بالسِّلطة




 عشراوي شأن الكثيرين من معسكر المثقّفين البراغماتيّين الفلسطينيّن، وحتى الِينى وقت قريب، في تو جيه نقد ناعم إلى عرفات واتّفاقاته مع الإسرائيلِيّن، لا بل



 «Moving Beyond Oslo, An Interview with Haydar ’Abd Al-Shafi,» : انــظـ Journal of Palestine Studies, Vol. xxv, no. 1, Autumn 1995, pp. 76-85, and «Reflection on the Peace process, An Interview with Haydar 'Abd AlShafi,» Journal of Palestine Studies, Vol. xxii, no. 1 Autumn 1992, pp. 57 59, «The Oslo Agreement, An Interview with Haydar 'Abd Al- Shafi," Journal of Palestine Studies, Vol. xxiii, no. 1 Autumn 1993, pp. 14-19.

 اللذين أجريا المقابلة معه.

إنّهـا أعلنـت على المـلأ، بأنّه على الرّغـم من دعوات عرفات المتواصلة،








 سياسي"(2)، وأصرّت بأنّ رفضها هِّا هذا (مسألة ضميريّة ومبدئيّة كما أنّه مبني
 اتَّجاهات التحوّل المتواصلة في ("ضميرها ومبادئها") .

وتفسّر عشّراوي فقدان منظّمة التحرير الفلسطينيّة الهالة المحيطة بها



 إحدى مصاعب منظّمة التحرير الفلسطينيّة في هذه الفترة الانـي الانتقاليّة هي أنّ نمط تفكير "حركة التحرّر الوطني" ما زان عالقًا بها في مواجهة نمط التفكير
(1) عشُراوي، This Side of Peace، ص rA1. (Y) المصـر الــابق، ص (Y)





في بـنـاء الـدولة)|(1). وكـمـا هـو الأمر عـنـد سـلـيـم تـمـاري، فبإنّ ادّعـاءات






 مصادرة الأراضي، وتدهور الاقتصاد، وارتفعت البطالة إلى نسبة خياليّة،



 إنّ شغل عشراوي لمنصب وزازي لـم يمنعها من كيل انتقادات ناعمة ضـد
 وعلى أيّة حال، فإنّ عشر اوي ليست وحدها في هذا الأمر ، فعرفات نغسه ينتقد بعض هفوات السلطة الفلسطينيّة . أمَا أحدث اعتذار اتِاتها نيابة عن سلطة الحكم الذاتي فتتعلّق بهنع كتب إدوارد سعيد في البانتوستانات الفلسِينّا

 الكتب"(r)" أمّا حقيقة أنّ الكتب لا تزال مينوعة فلا يمكن أن يردع "واقعيّة")

An Interview with Hanan Ashrawi, Middle East Report, no. 186, January- (1) February 1994, p. 21.
Haim Watzman, "The Israeli-Palestinian Peace Process Fails to Aid (r) Universities in the West Bank," The Chronicle of Higher Education, Serge : عـن مـنع كتـب إدوارد سـعـيــ، انـظـر ، September 20, 1996, p. A50

مثل حنان عشراوي! وأمّا ردّ إدوارد سعيد على (تحرّيات) عشراوي فكانت

 والمفتقرة للرصيد، وقد غدت هي نفسها مصدرًا لفبركة المعلومات الزائرما الئفة التي كانت تنتدها بالأمس"(1)"

مثقّفو التبرير الفلسطينيّون هؤلاء ليسوا واقعيّين على الإطلاقَ بل بل إنّ
 الغربي الذي فشَلوا في نقده. و كما قال إدوارد سعيد : (ببسـاطة، لا يكفي أن الن



 الواقعيّون الليبراليّون إلى لعب دور البرجوازيّة الكمبرادوريّة الفلسطينيّة التي

Schemann, "Palestinian Security Agents Ban Books by A Critic of Arafat," . New York Times, August 25, 1996


 أيلول/ ستمتمبر 1997.
Letter to the Editor by Edward Said, «COLUMBIA Professor’s book (1) banned by the PLO,» The Chronicle of Higher Education, October 7, 1996, p. B 9 .



 وفكريُّا ، نجد أنفسنا في وسط مفاوضات سلام رافضة لأن تطرح الأسئلة الأكتر


يخدمونها، فأصبح المثِقّفون الفلسطينيّون الجدد مثقّفي كمبرادور عملهـم محصور في قطاع الاستيراد والتصدير، حيث يقومون بتصدير استطلاعات الرأي، والمعلومات السوسيولوجيّة، والاعتذارات الرسميّة، والمذكّرات اتِيرّ الشخصيّة، إضافة إلى أصواتهم وصورهم التي تُبثّ في (النيويورك تـا تايمز"















Edward Said, Representations of the Intellectual, Vintage, New York, (1) 1996, p. 119.

## الفصل السابع

## عودة أم منفًّى دائـ؟؟(^)

## اللاحئون الفلسطينيّون وأهداف عمليّة أوسلو

قبل انطلاق (اعمليّة السلام" التي بدأت في منريد عـام 1991، والتي


 جذريًّا، فعقب الاتّفاقات المختلفة التي وقّعتها منظّمة التحرير الفلسطينيّة، ومن ثم السلطة الفلسطينيّة هع إسر ائيل، تباعدت مصالح مختلف فـلف قطاعات الشعب الفلسطيني بصورة فعليّة، وأضحت غير متوافقة إن لم إنم تكن متناقضة تمامًا . ففلسطينيو إسرائيل يتحدّون إسرائيل، من خلا ملال قيادتهم المنتخبة، كي كي
 فلسطينيّي الضفّة الغربيّة وغزّة يُعِدُّون ، من خلا لِل الخيالِّة، فكرة دولة فلسطينيّة مستقلّة ذات سيادة . ولتحقيق هـنـة الفكرة
(\%) نُشُرت هذه الدراسة لأوّل مرّة عام $199 V$.

الخياليّة، تولي قيادة فلسطينيّي الضفّة الغربيّة وغزّة اهتمامُا كبيرًا لنصيحة (براغماتيّة)" و (و|قعيّة) بشأن ضرورة التّ التنازل عن حقوق اللاجئين، وفلسطينيّي


 هذه النتيجة، وبتقييم الموواقف والمقترحات الأنيرة وليرة التي تقدّم بها فلسطينيّون وإسرائيليّون رسميّون وغير رسميّين بشأن كيفيّة حلّ مسألة اللاجئين .

## الطريق إلى أوسلو

كان الأمر المطلوب، كشرط مسبق لهذا الوضع، إعلان الاستقلال الذي
 ذلك الحين، كانت منظّمة التحرير الفلسطينيّة قد سعت، رسميًّا على الأقلّ،

 الإسرائليلي للضفّة الغربيّة وقطاع غزّةَ، ويوضع حدّ لـِّ لحالة التمييز العنصري




 (لقد تجاهلت منظّمة التحرير دائمًا الفلسطينيّين المقيمين في إسرائِيل) . وفُشم



 غير رسمي بأنّ العودة إلى الوطن ستكون مستحيلة في سياق حلّ الدولتين، ،

فقد تشبّبت جميعها رسميًا بالموقف القائل إنّ تحقيق إحداهما لا يحول دون تحقيق الأخرى.
 وحافظ على استمرارها . وهزيمة قيادة الشتات في بيروت عام 19 و 19 ونفيها


 هزّة في نفوس الشُعب الفلسطيني في كلّ مكان . وفزعًا من قيادة فلسطينيّةِ







 الفلسطينيّين أينما كانو1||(1)

حتى تلك اللحظة، لم تُشر منظّمة التحرير إلى قرار الجمعيّة العامّة للأمم

 أقرب وقت عملي ممكن، كما ينبغي دفع تعويضات الممتلكات للذين يؤثرون عدم العودة، وعن الخـسارة أو الضرر الذي لحق بالميني
(1) انظر إعلان الاستقلال الفلسطيني، الجزائر، بتاريخ 10 تُّرين الثاني/نوقمبر 191^، ، Journal of Palestine Studies, no. 70 (Winter 1989), p. 215

أن تدفعه الحكومات أو السلطات المسؤولة طبقًا لمبادئ القانون الدولي أو
 الوطني الفلسطيني حقّ الشعب الفلسطيني في العودة بناء على قرارارات الأمم
 مثل هذه القرارات (Y). وكما يشرح رشيد الخالدي :










 التحرير مقدِّمة لتنازل(r)")

وعلاوة على ذلك، رغم أنّه لا منظّمة التحرير ولا السلطة الفلسطينيّة حـّدتا رسميًّا مقاصد مَن يعود من اللاجئين، فإنّ أفرادًا مرتبطين بكلتيهـما
(1) انظر قرار الجمعيّة العامّة للأمم المنَحدة 19 1 (Y) بتاريخ 11 كانون الأوّل/ديسمبر
 on Palestine and the Arab Israeli Conffict, 1947/1974, Basic Documents Series; 12 (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1975), p. 16.
Rashid I. Khalidi, «Observations on the Right of Return,» Journal : انـظـر (Y) of Palestine Studies, Vol. 21, no. 2 (Winter 1992), p. 35.

فعلوا ذلك. ففي سنة 1919، صرّح نبيل شعث وفيصل الحسيني بما معناه أنّ
 العتيدة(1) . وكانت رحالات ياسر عرفات التالية من الكـرّ والفرّ، لإرضاء



 تحقّق سوى حوار قصير سرعان ما أوقفه الأميركيّون.

عقب حرب الخليج، والمشروع الأميركي لعقد مؤتمر دولي في مدريد،



 يفاوضون ضمن عمليّة مدريد بإجراء محادثا


 قيادة منظّمة التحرير إلى السلطة الفلسطينيّة، وتمَّت تنحية مرتبة اللاجئين
 "(محادثات الوضع النهائي" عندما يحين وقتها .
(1) انظر : المقابلة مع فيصل الحسيني في: Journal of Palestine Studies, no. 72 (Summer 1989), pp. 11-12 () ، وآراء نبيـل شـعث وفيصل الحسيني مذكورة في: .Khalidi, Ibid., p. 36
(r) تصريح أدلى به عرفات في مؤتمر صحافي في \& جنئُ، انظر : Journal of Palestine Studies, no. 71 (Spring 1989), p. 181 (Y)

وبالفصل بين مصالح الداخل (فلسطينيّي الضفّة الغربيّة وغزّة) ومصالح


 (المسار المتعدّد الأطراف) الذي أنشـأ (مـجموعة عمل خاصّة باللاجئِين")،
 اللاجئين، وإنّما تحسين ظروف معيشنة اللاجئين الفلسطينيّين، وعلى الأخصّ


 إلى . . .

السابقة ولا بالحصّة اللاحقة(1)

وبالنسبة إلى (إعلان المبادئي)، كان هدفه المـعلن التوصّل إلى (تسوية



 الإسرائيليّة"(). وبالإضافة إلى ذلك، دعا (إعلان المبادئئ" حكومتي الأردن
 Oslo II, Final Status Issues Paper (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1996), pp. 7 and $9-13$.
«Israeli - PLO Declaration of Principles, December 13. 1993. (Article : انظر (r) I),» Journal of Palestine Studies, no. 89 (Autumn 1993), p. 115.
 Tomeh, ed., United Nation Resolutions on Palestine and the Arab Israeli Conflict, 1947-1974, p. 143.
(£) انظر : إعلان المبادئ بين إسر ائيل ومنظّمة التحرير الفلسطيننّة بتاريخ r| كانون

ومصر إلى المشُاركة في وضع (ترتيبات تعاون) تتضمّن "إنشاء لجنة دائمة

 الآن، لم تقدّم أيّة لجنة أيّ شيء له عله علاقة ولو من بعيد بحلّ وضع اللاجئين
 حتى بالنسبة للقضايا الأخرى التي لا تتعلّق باللاجئين. وتلك القضايا نفسها أصبحت معرّضة للمساومة .

## حماية المصالح الإسرائيليّة كسياسة براغماتيّة

استبافًا لمفاوضات الوضع النهائي، ظهرت كتابـات جمّمّة بشأن مسألـة اللاجئين، والمقترحات النتي تعبّر عن مواقف شبه رسميّة ستُستخدم على على
 تفحّصها بعناية، وقبل الشروع في مراجعة هذه المقترحات المِّ المختلفة، يَحْسُنُ


 (والمنحدرين منهـم) المقيمين في الضفّة النغربيّة والأردن ولبنـنان وسان وسورية




 (Autumn 1993), p. 117.
(1) إيلِّا زريق، اللاجئون الفلسطبنيّون والعمليّة السلميّة، ترجمة محمود شُريح، قضايا المرحلة الأخيرة من المفاوضات: المسار المار الفلسطيني ـ الإسرائيلي (بيروت: مؤتسنسة الدراسات الفلسطينّة، 199V)، ص 1 1 ــ 19.

لاجئي عام 19^1، أي أولئك الذين هُجِّروا للمرّة الثانية(1). وهذه الأرقام لا تشمل اللاجئين الفلسطينيّن في مصر والعراقي الِين وشمال إفريقيا ودول النخليج

 أسماءهـم لدى الأونروا، ولا أولاد النا النساء الفلسطينيّات اللنواتي تزوّجن من من فلسطينيّين من غير اللاجئين أو تزوّجن من غير الفلسطينيّين، إذ لا لا تَعتبر الأونروا أولئك لاجئين، وهؤ لاء المنتسبون إلى هذه الفئات الأربع عددهـم

نحو ••••••• ششخص

إنّ اللافت للنظر في معظم المقترحات التي تطرح حلو لاً لمسألة اللاجئين






 Refugees into Citizens Palestinians and the End of the Arab- الإسرائيلم Israeli Conffict

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصدر نفسه، ص ص YY. } \\
& \text { (Y) المصدر نفسه، ص } 19 \text { (Y) المـر }
\end{aligned}
$$

 Realists or Comprador Intelligentsia: Palestinian Intellectuals and the National Struggle,» Critique (Autumn 1997), pp. 21-35.
Donna E. Arzt, Refugees into Citizens: Palestinians and the End of : انـظر (£) the Arab-Israeli Conffict (New York: Council on Foreign Relations Press, 1997).

لتحليل وحلّ النزاعات الدوليّة، والذي ناقشته مـجموعة من الفلسطينيّين



 للمفاوضات بخصوص اللاجئين .

يتوقّع مقترح آرست الذي تعتبره تيّارات رئيسيّة غربيّة وإسرائيليّة، وبعض الأوساط المدعومة من السلطة الفلسطينيّة، مقترحًا (اموضوعيًّا)، توطين

 إسرائيل . ومقاربة الكتاب تقوم على أنّه لا يستطيع أحد أن يحدّد بـد بصورة قاطعة من كان المسؤول عن الهجرة الفلسطينيّة في عام 19\&^1 الو ولذلك يجب أن يشارك كل" طرف في مسؤوليّة حلّ محنة اللاجئين ـ لا لا من حيث إعادة التوطين فحسب، بل أيضًا من حيث التعويض . وتتضمّمن بعض التفسيرات الممكنة لتهجير الفلسطينيّين، كما تعدّدها آرست، الطرد الِّيرد الإسرائيلي بالإضافة إلى الزعم الدعائي الإسرائيلي المشكوكك فيه، والقائل




 وحدات من الـجيش الإسرائيلي بقيادة إسحاق رابين، وليس سواهن ، وأنّ

Joseph Alpher and Khalil Shikaki, «The Palestinian Refugee $\square$ ظ i (1) Problem and the Right of Return,» (Cambridge, MA, Harvard University, Weatherhead Center for International Affairs, 1998), p. x.

آلافًا آخرين طُردوا من منطقة الـجليل، وأنّ . . اr,0 فلسطيني أبعدتهم


 الإسرائيليّة طردهم بالعودة إلى إسرائيل وتعويضهم من قِبل إسرائيل، بِينها يكون الباقون من مسؤوليّة أطراف متعدّدة، ومنها إسرائيل . وعلا وعلاوة على


 مراء فيها أنّ اليهود الإسرائيليّيّن والحكومة الإليّ الإسر ائيليّة هم الأطراف الذيّنين
 إعادتها إلى أصحابهـا الشُرعيّين. غير أنّ آرست معنـيّة فقطط بأن تكون

 حل" مسألة اللاجئين الفلسطينيّن بحدّ أدنى من التسديدات الإسرائيليّة لتهدئة



 جمعتها في الأربعينيّات وبداية الخمسينيّات من اليهود الشاغلين لأملاك

Benny Morris: : بشأن عملِّات الطرد من اللدّ والرملة وعملِّات طرد أخرى، انظر (1) The Birth of The Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge Middle East Library (Cambridge, MAP New York: Cambridge University Press, 1987), and «Operation Hiram Revisited: A Correction,» Journal of Palestine Studies, no. 110 (Winter 1999), pp. 68-76.
Arzt, Refugees into Citizens: Palestinians and the End of the Arab-Israeli ( $\uparrow$ ) Confict, (18) p 99.

العرب (الغائبين)|(1) . وأمّا فيها يتعلّق بإعادة لاجئين، فإنّ في وسع إسرائيل






 يتناسلون بطرق تهدّد الإبقاء على التفوّقُق الديموغرافي اليهودي في إسرائيل.

تطرح دراسة مجموعة هارفارد أربعة حلول: حلآن فلسطينّيّان، وحلاّن




 الوقت نفسه مع الحقائق على الأرض، والا هتمامات الأمنيّة الإسر ائيليَّة(T) .

وبما أنّ الحلّ هذا يدعو إسرائيل إلى (الإقرار كلِّيًا"، بـ االحقَّ الأخلاقي




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصدر نفسهه، ص } 1 \text { (Y). } \\
& \text { (Y) المصلر نفسهه، ص } 91 .
\end{aligned}
$$

Alpher and Shikaki, «The Palestinian Refugee Problem and the : $:$ ( ${ }_{\text {( }}^{\text {( }}$ ( Right of Return,» p. 17.

أصحاب المقترح على أنّ معظم اللاجئين سيختارون التعويض والتنازل




 يطالبون بعودة إلى حدود عام 197V، لكي يتمّ استيعاب أكبر عدد ممكن من الـي





 [التشديد من عندي]

وحيث إنّ الحكومة الإسرائيليّة رفضت رسميًّا جعل لاجئي عام 19 ألا




 من لاجئي عام 197V، مضيفًا إذا كانت منظّمة التحرير الفلسطينِّة ا(اتتوقّع





وهمم|(1) فإنّ الموقف الوسطي الإسرائيلي، من ناحية أخرى، وكما تراه
 وسع إسر ائيل المشاركة في "امسؤولِّة عمليّة (لا مسؤوليّة أخلا قيّة)، وإلى الى جانب سائر أطراف العمليّة التي بلغت ذروتها في حرب عام
 حقيقة أنّ نصف لاجئي عام 19\&^ الفلسطينيّين (غادروا)" قبل ع1 أيّار/مايو 19\&^، ليست وثيقة الصلة بالعين التفسيريّة لأولئك المؤلّالّفين، فهئلاء
 ("حقّ العودة إلى الدولة الفلسطينيّة، لكن ليس إلى إسرائيل، وقد تقبل

 إسرائيل الفلسطينيّن على پأساس جماعي"، وبصورة مترادفة مع "إنشاء دول

 وكذلك، يجب أن تضع الدولة الفلسطينيّة حدودًا لعدد الفلسطينينين الذين
 التعويض (0) ويعتقد المؤلّفون مجتمعين بأنّ الحلّ النهائي سيكون في مكان الْان الْان



. New York Times, 27/10/1993, p. A 3 (1)
.Alpher and Shikaki, Ibid., p. 20 ( Y )





أيضًا أو أُزيحوا عنها، رغم أنّهم بقوا في إسرائيل، ويمكن أن تكون لهذا معان ضمنيّة بعيدة المدى بالنسبة إلى العلاقات اليهوديّة ـ العربيّة مـع

 الفلسطينيّة كممثّلة للفلسطينيّين النـين هـم خارج إسرائيل، في حين الِين أنّ الحكومة في إسرائيل مسؤولة عن جميع المواطنين الإسرائيليّين، بمن فيهم (1)

في الـحقيقة أنّ المـوقف الوسطي المقِدَّم من جماعة الإسرائيلِيّين في هـارفرد، لا يختّلف كثيرًا عن مقترح قدّمه في عام 199 الا شلومو غـازيت،





 يكون للفلسطينيّن قول في عدد هؤلاء الذين سيعودون(!)

وبالإضافة إلى هذه المقترحات، يحجري أيضًا تداول عدد من المقتر حات


 Status Issues, Israel - Palestinians, Study no. 2 (Tel Aviv: Tel Aviv University, Jaffee Center for Strategic Studies, 1995).

Gazit, Ibid., p. 12 ( r )



سليم تماري، أحد أعضاء مـجموعة العمل الخاصّة باللاجئين والتي أنشـأتها




بالتمثيل والعودة إلى الوطن من جهة أخرى"|(1)

بادئ ذي بدء، لقد نتجت ولادة مجموعة العمل الخاصّة باللاجئين عن الإصرار الفلسطيني على تضمين اللاجئين كعنصر أساس في الوضع النهائي، وقد دُبرت هذه الخطوة لِ (إرسال إشارة إلى اللاجئين الفلسطينيّين في الأردن
 المطوّلة. ومن شأن هذا بدوره أن يضفي شرعيّة ملحّة على التوقيع الوشيك على اتّفاق إسرائيلي ـ فلسطينيّي كان من المـحتّم أنّه سيُرى كاتِّاق استرضا
 لكن،، كما ذُكر من قبل، لم تكن مـجموعة العمل الخاصّة باللا جئين معلَّة لِ حلّ مشكلة اللا جئين بل لِ إذابتها من خلال إِلما منادة توطين وتحسين مستويات
 النهائي في الأفق، سيبدأ ضغط دبلوماسي هائل على الفلسطينيّين كي يتخلَّوا عن إصرارهم على حقّ العودة، وقد أوضح الإسرائيليّون أنّهم لن يؤيّدوا أيّ

A Realistic Approach,» Palestine- Israel Journal of Politics, Economics and Culture, no. 2 (Spring 1994), pp. 74-78.

Tamari, Palestinian Refugee Negations: From Madrid to Oslo II, p. 2 (1)
(Y) المصلر نفسه، ص זr

 (UNCCP) عائدين وأخرى للاجئين غير عائدين، انظر : المصدر نفسه، ص ع ع.
"حقَ عودة") مطلق للفلسطينيّين - سواء إلى إسرائيل نفسهـا أو إلى الضفّة (الغربيّة وغزّة)|"(1)











 يختارون العودة والذين يـختارون حمل جنسيّة الدول المضيفة النتي يقيمون فيها"(!)

لا ينفرد تماري بتوصياته؛ فالمفكّر الفلسطيني سري نسيبه (إلى جانب
(1) المصدر نفسه، ص 0 0.

 اندلاع الاعتداءات" . انظر المادة المن قرار مجلس الأمن بتاريخ \&1 المزيران/يونيو Tomeh, ed., United Nation Resolutions on Palestine and the $\qquad$ Arab Israeli Confict, 1947-1974, p. 142.
.Tamari, Ibid ( $\uparrow$ )
(؟) المصدر نفسه، ص برم.

الإسرائيلي ماركك هيلر ) لا يطلب من إسرائيل إعادة اللاجئين إلى وطنهمّ،
 يظلبه هو أنّه (اينبغي لإسرائيل أن تكون مستعدّة للنظر في الطلبات على أس أساس
 هذه المقترحات تتمحور حول صيغة لحفظ ماء الوجه بأقلَ قدر من التكاليف بلئ
 تُعيد الفلسطينيّين الذين طردتهمّ، ولكن إذا حدث الِّ أن فكّرت في إعادة عدد قليل منهم،، فسوف يُعتبر ذلك من قّبل كاتبي هذه المقترحات عملاً "إنسانيًّا" من جانبها

## البراغماتيّة ومصالح اللاجئين

ليس خططاب البراغماتيّة هذا متفشّشِّا بين مـجموعة مثقّفي الكومبرادور






 كما عولجت قضايا عديدة أخرى في المفاوضات الإسرائيليّة ـ الفلسطينيّة
 Two-State Settlement of the Israeli-Palestinian Conflict (New York: Hill and Wang, 1991), p. 95.
Rashid I. Khalidi, «Toward a Solution," paper presented at: Palestinian (Y) Refugees: Their Problem and Future: A Special Report (conference) (Washington, DC: Center for Policy Analysis on Palestine, (1994), p. 21.

حتى تاريخه. . . [حيث] قُذف بالتاريخ من النافذة. . . كما لو أنّ ليس هناك

"ابشـّأن فضيّة الـلاجئين، لا يمـكن أن تكـون هنـاك مـعـملـة غير مكترثة

 ستفشل تمامًا . وقد يتحمّل الفلسطينيّون اتّفاقات مذلّة وغير عادلة الِّلة وقائمة على تجاهل التاريخ في المجال الاقتصادي، وفي المّجال الأمنيّني، وفي مجالات



 لمسؤولِّة غير محدودة. .. . يعني الإصرار ضدّ إمكانيّة أيّ حلّ حقيقي لهـذه
 إسرائيليّة غير مـحدودة لا يعني أنّ هنا هو الشّيء الوحيد الني الذي سيقبل به
 الفلسطيني في أيّة مفاوضات، حيث إنّه مرتكز على حقائق تاريخِيّة وعلى النى حقوق تاريخيّة ووطنِّة، والتخخلَّي عن هذه الـحقوق المعتمَمْة من قِبل الأمـم


 إسرائيل في المستقبل المنظور ، أو ربّما في أيّ وقت من الأوقات" قد التعّ التُطه أكاديميّون موالون لإسرائيـل (مثّل جمـاعـة هـارفرد وعلى رأســـم لـيونـارد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصدر نفسه. }
\end{aligned}
$$

هاوسمان) مستشهدين بالخالدي لإضافة شرعيّة على توصياتهم التي تصل إلى تصفية قضيّة اللاجئين (1)

ويؤكّد الـخالدي على أنّ حقّ الفلسطينيّن الشُرعي في العودة مبدئيٌّ، ويشبّب



 ربّما بدت أحيانًا كواحدة من تلك الحالات بالنسا بالنسبة إلى الذين شاء حظّهم أن يجدوا أنفسهم في طريقها . وبما أنّها ليست من الـن قوى الطبيعة، يمكن ويجب
 دفع تعويضات واجبة (Reparations) لا تعويضات ترضية (Compensation)، حيت إنّ الأولى تحتّد مسؤولِّتها





 في حلّ الخالدي هو دفع تعويضات لـجميع الذين لا يُسمـح لهم بالعودة،

George Borjas, Leonard Hausman and Dani Rodrik, «The Harvard : انـظر (1) Project on Palestinian Refugees," paper presented at: United Nation, International NGO Meeting and European NGO Symposium on the Question of Palestine, Palais des Nations, Geneva, 2 September 1996, p. 7.
.Khalidi, Ibid., p. 23 ( $Y$ )


وتعويضات للذين فقدوا أملاكهـم في عام 19\&1. وتراوح المبالغ المالِّة


 الواحد من مجموع مليوني لاجئ (وهذا المجمموع مختار عشوائئًا)، الأمر



 الإسرائيليّين الذين اضطرّوا إلى إخلاء المستعمرات الإسرائيليّة في سيناء قبل
 والعنصر الرابع في حلّ الخالدي هو حقّ اللاجئين الفلسطينيّن في العيش في الدولة الفلسطينيّة العتيدة، وهو ما ستحدّده طاقتها الاستيعابيّة، وأخيرًا حلّ للآجئين الفلسطينيّن في لبنان والأردن (r)

## هل العودة براغماتيّة؟

إنّ سلمان أبو ستّة هو حتى الآن المفكر الفلسطيني الوحيد الذي لا يفزعه
 أوسلو . وخالافًا لمعظم المقتر حات المتعاملة مع اللاجئين، والتي تنظر إلى

Atif Kubursi: Palestinian Losses in 1948: The Quest for Precision, (1) Information Paper; no. 6 (Washington, DC: Center for Policy Analysis on Palestine, [1996], p. 5, and «Economic Assessment of Total Palestinian Losses,» in: Sami Hadawi, Palestinian Rights and Losses in 1948: A Comprehensive Study (London: Saqi Books, 1988).

$$
\begin{aligned}
& \text { Khalidi, «Toward a Solution» ( }(\text { ) }
\end{aligned}
$$

ما هو عملي من وجهة نظر القادة الفلسطينيّين التي تهدف إلى حل" الجزء الإسرائيلي من هذه المشكلة على حساب الفلسطينيّينن، يقترح أبو ستّة ما



 النيّة يوافقون على أنّ حقّ العودة شرعي تمامٌا لكن لا يمكن تنفيذه على الانى أسس ماذِّيّة|(1)






 حديثة، ومعظم الكيبوتزات وات والوحدات السكنيّة المصنَّفة مسبقًا مسَيّدة بعيدًا عن مخلّفات القرى القديمة|"(r) ${ }^{(r)}$

وأيضًا، (ايُزغَم أنْ الـحـدود اختفـت ويستـحـيل تـحـديدها إنـّا إنّ الـخرائط
 تستخخدها إسرائيل لتأجير أراضي اللاجئين، كافية لتحديد حدود قديمة

Salman H. Abu Sitta, «The feasibility of the right of return," ICJ and (1) CIMEL paper (June 1997), 1. The paper is available on the internet at www.arts.mcgill.ca/mepp/prn/papers

وجديدة، ويمكن إثبات أنّ جميع الحدود والمملكيّات مسجّلة بشكل جيّد .
 محفوظة أيضًا للأجيال القادادمة من خلال المسـح الـجوّي البريطاني في فترة

$$
{ }^{(1)}(19\{7 \text { _ } 19\{0
$$

وممّا سيُشير هلُعًا عند الإسرائيليّيّن بالتأكيد، تجرّئّ أبو ستّة على تقسيـم




 الأراضي في إسرائيل مماثلة بشكل ملحوظ للألأراضي الفلسطينيّة التي طُرد


 أراخي . .

 الإجمـاليّة في إسرائيل
 الكيلومتر المربّع والأحوال البائسة المكتظّة التي تضطرّ اللا جئين إلى مكابدتها الانِّه فيما أرضهم ملعب للكيبوتز المتمتّع بامتيازات خاصّة") .

وإذا نُفّذت خطّته، يقول أبو ستّة، فإنَّ المنطقة أ ستبقى يهوديّة إلى حدّ

كبير (VY بالمئة يهود)، وستكون المنطقةة ب مختلطة وستكون المنطقة ج فلسطينِّة إلى حدّ كبير (11 بالمئة فلسطينيّون) . وبيما أنّ المنطقة أ ستكون

 ا الا الانتقال إلى المنطقة أ في حال رفضوا العيش مع الفلسطينيّين (1). .

 لاجئين كثيرين قد لا يقبلون هذا الخيار، فإنّ الواقع سيكون أقلّ اكتظانظا من

المقترح المغالي

 § £ §V7, . . ثُمن زهيد ينبغي لإسرائيل أن تدفعه لقاء ما ما ألحقته بالفلسطينيّين، وهو الِّي أيضًا ثمن أرخص يُدفع من أجل مستقبل آمن لكلا الشعبين")

ويعلن أبو ستّة أنّ (الفلسطينيّين في حِلّ من أيّ التزام، خُحُقي أو قانوني،

 لا شأن لعودة اللاجئين بسيادة إسرائيل، ولا شأن لها بما إذا كانت اتفاقات أوسلو ستنجح أو ستفشل، ولا شأن لها بالمستعمرات أو ألحا الحدود أو حتى القدس، لندع جميع هذه القضايا تسلك مجر|ها الطا الطبيعي"|(1) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الدصلدر نفسه، صم } 0 . \\
& \text { (Y) المصدر نفسه، ص الم } \\
& \text { (Y) المصدر نفسه. } \\
& \text { (£) المصدر نفسه. }
\end{aligned}
$$




 السلطة الفلسطينيّة ومنظّمة التحرير الفلسطينبّة مقبو لاً . فقد توسّل أسعد عبد









 إيجاد حلول لمشكهلات إسرائيل بزيادة وطأة المشُكلات على الفلسطينينيّن، ،






(1) نقلاُ عن : (اتحذير فلسطيني من المبادرات الفُرديّة للبحث في قضيّة اللاجئين مع


يكون هناك حقّ عودة غير معرقل لجميع اللاجئين والنازحين الفلسطينيّين إلى دولة مستقلّة في الضفّة الغربيّة وغزّة؛ ؛ (Y) كيف يعوّض على اللا جئين وتطبَّع الحقوق المدنيّة والإنسانيّة لغير الحائدين في الدول المِّ المجاورة؛ (Y) ما إذا


 الفلسطيني|(1) ،

وبالفعل، ثمّة شائعات تنتشر منذ سنة 1997 وتذكرها ها الصحيفة الإسرائيليّة "هاآرتس ") ، تزعم أنّ محادثات سريّيةَ بين السلطة الفلسطينِيّة وشمعون بيريس
 اللاجئين خارج حدودها، في بلدان مجاورة)

## تفكيك المصالح السياسيّة الفلسطينيّة






 وغزّة. ومع ذلك، فإنّ جميع الحلول المطروحة من جانب عناصر السلطة

$$
\text { (1) زريق، (اللآجنون الفلسطينيون والعمليَة السلمية")، ص } 177 .
$$ Zèev Schiff, in Ha'aretz, 22/2/1996 (Y)

Lenni : بشأن السياسات الصـيونيّة تَجاه إنتاذ اليهود الأوروبيَين من النازيّين، انظر (r) Brenner, Zionism in the Age of the Dictators (London: Croom Helm; Westport: L. Hill, 1983).

الفلسطينيّة، وبطانتها من المفكّرين الكومبرادور، تضحّي بمعظم حقوقهم






 في الحروب] خلال الانتفاضة لم يعد هناك حاجن حاجة إليه وجعلته عمليّة السلام



 1990 في الفارعة (موقع سجن إسرائيلي سابق)، وأتبع ذلك بمؤتمرات في



 يجر تنغيذ برنامج المؤتمر وتوصياته؛ ونتيجة لذلك، لم يستطع اللا جئون

Sara Roy, «Development Revisited: Palestinian Society and Economy (1) Since Oslo," Journal of Palestine Studies, no. 111 (Spring 1999).
«The Voice of Palestinian : للحصول على معلومات عز مؤتمرات اللاجئين، انظر (r) Refugees in Palestine,» Article 74 no. 15 (April 1996), and «First Refugee Conference in Bethlehem,» Article 74, no. 17 (September 1996).
«Recommendations and Decisions Issued by the First Popular Refugee ( $r$ ) Conference in Deheishe Refugee Camp/Bethlehem,» Article 74, no. 17 (September 1996).

انتخاب قيادة لهمم. ويقول صلاح عبد ربّه : إنّ العقبات التي تواجه لاجئي

 بديلة تهلّد السلطة وتلك الفصائل؛ ترى السلطة الفلسطينيّة وبعض الفصائلـئلِ أنّ حقّ العودة قد جُعل "الاغيًا"؛ اعتقاد المعارضة الفلسطينيّة أنّ في إمكان المِ
 الستات (في الأردن ولبنان وسورية) لم يشاركوا في مؤتمرات اللاجئين، ولم
 الغربيّة وغزّة عدد من المنظّمات (مثل (ابديل)") للدفاع عن حقوق اللـئ اللاجئين، وهذا وضع ليس له مشيل بين لاجئي الشتات

لكن إذا لم يكن الشتات الفلسطيني، المئلّف من أغلبيّة اللاجئين، هو المستفيد من "اعمليّة السلام") هذه، فلماذا يجا يجب أن يوافق عليها بالتنازل عن





 عن الشتات واللاجئين . وإزاء وضع مماثلّ تجاهلت السلطة الفلسطينيّة فيه





Salah Abed Rabbo, «A Unified Strategy Against All Odds: The Popular Refugee Movement,» Article 74, no. 22 (December 1997).


 حقوق الللاجئين في إسرائيل مؤتمرًا لتـسـجيل شكاوى اللا جئين، وحضر وحر


 الفلسطينيّة والْدول العربيّة تخخلّت عن عربـ 1 ع ولنـلك قرّرنا تولّي الأمور بأليدينا"(Y)

ومذ وافقت إسرائيل على التفاوض مع فلسطينيّي الضفّة الغربيّة وغزّة فقط في مدريد، ومع منظَّمة التحرير الفلسطينيّة فقط، بمقِدار ما حوّلت التِ الأخيرة


 انتخابات حرّة في الشتات لانتخاب قيادة تمشيليّة جديدة تستطيع التفاوض


 وغزّة، حيث لا يملكون شِئًا يكسبونه من هذه العمليّة بل يمكن أن تخسِّرهـم كلّ ما يملكون،

Ahmad Askar, «Internal Refugees: Their Inalienable Right to : $\qquad$ b i (1) Return,» News From Within, vol. 6, no. 8 (August 1995), pp. 14-17.
 Askar, «1948 Palestinian Refugees: «We'll Return to the Village Alive or Dead», News from Within, vol. 6, no. 9 (September 1995), pp. 21-24.
(r) يقَّم حامد شقّورة وجهة نظر مهمّة مؤدَاهـا أنَّ لاجئي الضفّة الغربيّة وغزّة مرتبطون =

لقد أفلحت إسرائيل في تدمير وحدة الشعب الفلسطيني السياسيّة، وهو










 مباراة ذات محصّلة صفريّة أملتهها إسرائيل وقبلتهِ الِّها السلطة الفلسطينيّة، ، حيث
 حساب خسائر حقيقيّة من جانب اللاجئين والشتات.

بالسلطة الفلسطينيّة لا كـ امواطنين" بل كلاجئين من بلد آخر . ولذلك لا تستطيع
 Shaqqura, «Refugees and the Palestinian Authority,» News from Within, vol. 6, no. 8 (August 1995), pp. 18-20.

## الفصل الثامـن

## الفلسطينيّون والمحرقة اليهوديّة(*)

منذ لحظة بلد الصهيونيّة لمشروعها الاستبطاني/الاستعماري في فلسطين،
 الصههيونيّة على أنّها تمثّل قطيعة مع التاريخ اليهودي بل بل على أنّها التكملة التِ المشُروعة له. فقد كان الشُرط الشتاتي قد حَرَف التاريخ اليهودي عن الصن مساره
 غايته المنشُودة، ألا وهي هدف الدون الدولة . لقد قامت مـحاونلات شتّى لفصل


 انتصارات العبرانيّين القدماء، الذي قاطع مساره التاريخ البائس ليهود أوروبا
 هذا المسار بتاريخ الانتصارات الصهيونيّة ثمّة محصّلة ثانية لانتصـار المشروع الصهـيوني، وهو ارتباط التـاريخ
(\%) نُشُرت هذه الدراسة لأوّل مرة عام 1991.

اليهودي والتاريخ الفلسطيني ارتباطًا محكمًا ؛ إذ أصبحت بذلك فصول من






 في الوجود هي بالتالي إنكار للمـحرقة . فقد جعلنت الصهيونيّة الربط بـين
 إقامة الدولة)" على الآتي :

 لمشكلة الشعب اليهودي الذي يفتقر إلى الوطن والاستقالال، هذا الـيلّ الحّلِ هو

 منزلةِ شعبٍ ذي حقوق متساوية بين الأمم" .

في السياق نفسه، قال موشي شاريت، الذي أصبح فيما بعل رئيسَ وزراء
 ولكن ليس بإمكانهم أن يتوقّفوا عن الإصرار على حقيقة أنّ هذه الأحداث ألحا قد أثنبتت صحّة الموقف الصهـيوني من حلّ المشكـلة الـيهوديّة، فقد كانت الانت الصهيونيّة قد تنبّأت بحدوث المحرقة قبل عقود من الزمن)|(1)

Quoted in Tom Segev, The Seventh Million, the Israelis and the Holocaust, (1) translated by Haim Watzman, (New York: Hill \& Wang, 1993), p 98.

إذًا لا يمكـن فهـم المـحرقة اليهوديّة إلاّ عبر الوساطة الصهيونيّة ووساطة إسرائيل، فقد أصرّت إسرائيل على تجميد اللنحظة التي أصبح فيـيا اليهود

 موضوع المحرقة اليهوديّة الذي بقي في سبات عميق حتى أخرجينـ إنـي إسر ائيل



 كصفقة واحدة غير قابلة للفصل . نقد أصرّ داڤِيد بن غوريون بعد المحرقرقة، ، بـدون تردّد، أنّ (االـدولـة اليـهـوديّة هـي وريتـة الـستّة مـلايـيـن . . . الـوريـت



 الصهيونيّة هو معرفتها كيف تحوّل نكبتها لا لمصلر بؤس وشلر، كما فعل


أمّا ردٌّ العرب والفلسطينيّين على هذا الربط الإسرائيلي فقد كانِ كان متنوّعًا ، فبعض الذين وقعوا في فنّ الإيديولوجيّة الصهيونيّة، اعتقدوا أنّه إذا كان القبول بالمححرقة يعني القبول بحقّ إسرائيل في الوجود استعماريّة وعنصريّة، فيجب إنكار المحرقة، أو على الأقلّ التساؤل حول

Quoted in Ibid., 330-331 (1)
Central Zionist Archives, S25/293, October 15, 1942, cited by Dina Porat, ( $r$ ) «Ben-Gurion and the Holocaust,» in Ronald W. Zweig (ed.), David BenGurion: Politics and Leadership in Israel (London: Frank Cass, 1991), 151.

حدوثها . وفي المقـابل حاولت منظّمة التحرير الفلسطينيّة، والكثير من


 الفلسطيني على أنّ الناجين من المححرقة تركوا سواحل أوروبا لا لائينـن ووصلوا إلى سواحل فلسطين مستوطنين/ مستعمرين مسلّحين .

## ربح الناجين وخسارة الفلسطينيّين

رُغم إصرار الحركة الصهيونيّة والدولة الإسرائيليّة على وجوبَ قبر قبول
 رفض الإقرار بالارتباط العضوي بين تاريخ الصهيونيّة المنتصر، والتـين الـاريخ





 الناجين من المحرقة : إنّنا „لا نريد أن نصل إلى إلى الوضع الذي كنتم فيّ فيه، فنحن لا نريد للنازيّين العرب أن يأتوا ويذبحونا"(1)

أَّا الفلسطينيّون، من جانبهـم فحجّتهـم هي أنّ المحرقة جريمةٌ أوروبيّة أُجبر الفلسطينيّون على دفع ثمنها (T) فـني حين يقف الفلسطينيّون وحذَهم

Segev, The Seventh Million, 369 (1)
Walid Khalidi, Before Their Diaspora, A :انـظر عـــى سـبــــل الــــــال (Y) Photographic History of the Palestimians 1876-1948 (Washington DC Institute for Palestine Studies, 1984), 305-306.

مطالبين إسرائيل بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها بحقّ الشُعب الفلسطيني، ينضّمّ كورسٌ عالمي لإسرائيل مطالبٌا الفلسطينيّين بقبون التوظيف الآيديولوجي الصهيوني للمحرقة لتبرير جرائمها ضدّ الفلسطينيّن . وإن كانت الصهيونيّة قد وجدت دورًا للفلسطينيّن في مشروعها، فقد كان ذلك عبر استدخالهمـ Internalization إلى رؤيتها التاريخيّة وتقديرهم لمهمّتها الـحضاريّة، أو كمـا يقول الفرنسيّون La Mission Civilisatrice . إنّ مطالبة




 الفلسطينيّن العرب للمستوطنين المستعمرين اليهودد ك (امعتدين")، يجيبه رشيد

 قائلاً : "الم يكن يوجد شيء الكّ الكثر فقرًا وتعاسة من القرى العربيّة في أواخر
 [للـحيوانـات]، ولقـد كـان الأطفال عـراة في الـشـوارع مهـهمـلـين يكـبـرون


 صوّرتهم على أنّهم لاساميّون، مشُكلتهم الوحيدة مع إسرائيل هي يهوديّتها ،

Theodore Herzl, Old New Land, translated by Lotta Levensohn (1) (Princeton, NJ: Markus Wiener Publishers, 1997), 122.

Ibid., 124 ( Y )
Ibid., 123 ( r )

وأنّهم الدستعمرون الحقيقيون لهذه الأرض اليهوديَّ القديمة







 |الأوروبيّة يفتقرون إلى المسلك المناسب مع أسرى الدولة العرب||(ث)

وقد تَدمّر الناجون من المحرقة من استخدامهـم كذخيرة من قبر القيادة

 وصولهم من البواخر التي وصلوا على متنها إلى مراكز المز تدريب المكالنّفين، ومنها




Tom Segev, The Seventh Million, 177 (1) HaOlam Hazeh, June 22, 1950, cited by Tom Segev, 1949: The First (Y) Israelis (New York: Free Press, 1986), 63.
Hannah Torok-Yablonka, «The recruitment of Holocaust survivors during ( $r$ ) the war of independence,» Studies in Zionism, Vol. 13 (1), 1992, 53. I.
أودَّ أن أشكر ولِيد الخالدي لترويدي بهذه المقالة.

Memo from Recruiting Officer Tuvia Kuznitsky to Zadok, May 12, 1948 ( $($ ) Israel Defense Forces Archives, 1042/49/21, cited in ibid 50.
. Ibid (o)

المذبحة التي راح ضحيّتها • . . فلسطيني في قرية الطنطورة" "، والتي قامت

 متحف مقاومي الغيتو، فقد بناه نا اجون من غيتو وارسو على أنقاض القرية
 المهـمّ، المليون السابع: الإسرائيليّون والمحرقة، يقول الكاتب الإسرائيلي توم سيغف نسبة إلى كيبوتس لوحامي هغيتأوت : الا يوجد مسالِ مستوطنة في (!) إسرائيل تشير بوضوح أكثر إلى الصلة بين المحرقة والمأساة الفلسطينينة

لقد اشترلك الكثير من الناجين من المحرقة في عمليّات النهبب والسرقة










Reuters report, January 13, 2000. The Tantura Massacre was recently (1) uncovered by an Israeli researcher at Haifa University, Teddy Katz, based on information he found in Israeli army archives.

Segev, The Seventh Million, 156 ( r )
On al Sumayriyya, see Walid Khalidi, All that Remains, The Palestinian ( $\uparrow$ ) Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948 (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1992), 30-31.

Segev, The Seventh Million, 451 (£)

الثـانيـة علـى كلّ مـا يـلزمها - موائد، وكراسٍ، وخزائن، وأوانٍ، ومقالٍ،
 وحتى الحيوانات المنزليّة الأليفة. . . فسقطت البـلا

 وسرعان ما بدت بعض الأحياء العربيّة مثل الترى اليهروديّة في أوروبا ما قبل الحرب(1)". .




 للتفكير فيما إذا كان بمقدور يهود أوروبا الهرب كلاجئين دون أن أن يصبحوا
 |r) استعمار (r)

## الستعارة النازيّة

كان الحاجّ أمين الحسيني الشُخصيّة التي زوّدت الإسرائيليّين بأفضل مادّة

Ibid, 161-162 (1)
Isaac Deutscher, «Israel's spiritual climate,» in Tamara Deutscher (ed.), ( $\uparrow$ ) The Non-Jewish Jew and Other Essays (New York: Hill and Wang, 1986), 116.

Joseph Massad «The Post Colonial Colony: time, : عن صهيونيّة دويتشر ، انظر (r) space and bodies in Palestine/Israel,» in Fawzia Afzal-Khan and Kalpana Seshadri Crooks (ed.), The Preoccupation of Post-Colonial Studies (Durham, NC: Duke University Press, 2000).

دعائيّة تربط الفلسطينيّن بالنازيّة واللاساميّة الأوروبيّة. فقد اتّجه المفتي إلى









 المخصصّصة لشخصيّات مثل غوبلز وغورينغ، وأطول من الأجزاء المختصّصن


 ودون إيراد أيّة إثباتات، أنّ المفتي (احاول إقناع دول المحور توسِيع مشروع


 ثمّة الكثير من التشابه بين الخطّة النازيّة للقضاء على اليهود وعداء العربِ

See Philip Mattar, The Mufti of Jerusalem, Al-Hajj Amin Al-Husayni and (1) the Palestinian National Movement (New York: Columbia University Press, 1988), 105-107.
Peter Novick, The Holocaust in American Life (New York: Houghton ( Y ) Mifflin, 1999) 158.
Israel Gutman (ed.), Encyclopedia of the Holocaust (New York: ( $\boldsymbol{\Gamma}$ ) Macmillan Publishing 1990), Vol. 2, 706.

لإسـرائيـل|"(). ولكـن لا تـجري الإشـارة أبــًا إلى أنّ اتصـالات الـمفتـي
 الحركة الصهيونيّة (بفرعيها العمّالي والتصحيحي) وبين النازيّين .

وقد قامت إسرائيل ومـحبّوهـا في الولايـات المتّحـحـة بـحمـلات التشهـير بجمال عبد الناصر، ومن بعده ياسر عرفات، لأنّهم كالحاج ألما أمين، عارضو الصا














Segev, The Seventh Million, 425 (1)
Cited by Joel Beinin, The Dispersion of Egyptian Jewry, Culture, Politics ( $\uparrow$ ) and the Formation of a Modern Diaspora (Berkley, CA: University of California Press, 1998), 107.

Ibid, 91 ( r )
See Tom Segev, The Seventh Million, 297 ( ( ) New York Times, November 29, 1967, cited by Beinin, 107 ( 0 ) .Segev, The Seventh Million, 297 (7)

تدريجيًّا أصبحت المـحرقة مرتبطة بالسياسة الإسرائيليّة، لا ليهود إسرائيل فـحسب بل أيضًا ليهود الولايـات المتمّحدة . فعقـب انتصـار إسرائيل عام 197V ، أكّد الحاخام ارفنغ غرينبرغ (الذي شغل فيما بعد منصب مدير مكتب رئيس الولايـات المتّححدة للمحـرقة) قائلاً : "في أوروبا أخفق الهـ اله في أداء

 لمقو لات هتّلر وعبد الناصر تزعم أنّها متشابهة، منها على على سبيل المثال مقولة عبد الناصر عـام 197V : (إن كانت إسـرائيل تريد الـحرب فسيتمّمّ القضاء عليها"، ومقولة هتلر عام 19 ا : (إن كان اليهود سيجرّون العانم إلى حربّ إلى
 على تصوير ضعفها يعكس استراتيجيّة مقصودة؛ فقد كشف متتياهو بيلد، ، المهندس المعماري لغزو عام 197V، بعد بضع سنوات من الـحرب ألنّه ألا

 بالترويج لفكرة أنّنا الجانب الأضعف، ان وأنَّنا شعب ضعيف وها وهامشي يخوض


وقد كتب فيزل، في أثناء حرب I I VVr، أنّه ولأوّل مرّة في حياته البالغة

American Histadrut Cultural Exchange Institute, The Impact of Israel on (1) American Jewry: 20 Years Later (New York, 1969), 12, cited by Novick, The Holocaust in American Life, 150.
«Between Hitler and Nasir,» Ha'aretz, June 5, 1967, cited by Segev, The (r) Seventh Million, 391.
Ma'ariv, March 24, 1972, cited by David Hirst, The Gun and the Olive ( $\uparrow$ ) Branch: The Roots of Violence in the Middle East (London: Faber and Faber, 1984), 210-211.
"اخـائف مـن عودة الكـابوس مرّة أخرى")، وأكـــل فيزل قـائلاً : (إنّ الـعـالـم

 أعطاه تدمير مبنى مركز قيادة عرفات هناك الشُعور بأنّه قد بعـث بـر بالجيش
 منظّمة التحرير الفلسطينيّة مسبقًا بـ (امنظّمة نازيّة جديدة)|(r)
 ضدّ إسرائيل من قبل إسرائيليّيّن وفلسطينيّين، حين اتُّهمت إسر ائيل بارتكابِ









 الإسرائيليّن : "يجـب علينا أن نطالب الشعب كلّه بأن يشعر بالعار والنذلّ .

Elie Wiesel, «Ominous signs and unspeakable thoughts,» New York (1) Times, December 28, 1974.

Segev, The Seventh Million, 400 ( r )
William E. Farrell, «Israel affirms conditions on West Bank talks,» New ( $\uparrow$ ) York Times, August 20, 1981, A 15. Cited by Novick, 161.
Cited in Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, ( () 1947-1949 (New York: Cambridge University Press, 1987), 232-233.

> إذ سنصبح قريبًا مشل النازيّين مرتكبي مذابح"(1")

أمّا الفلسطينيّون، فقد قاموا من جانبهم باستخدام نعوت مشابهة للـجرائم الإسرائيليّة، وقَد ازدادت هنذه الاتّهـامـات في فترة الانتفـاضة الأولى، حـين

 نتيجة الغازات السامّة أو قنابل الغاز وأولئك النساء اللوأتي اتي رُمي بأزواجهيّ
 هذه الانتهامات حتى حين كانت أو جه التشابه قريبة . فعلى سبيل المثالى، حين طُلب من مجلس إدارة يد فشـم إدانة ما فعله جندي إسرائيلي، كان قد أد أعطى تعليـمات لـجنوده بـحفر أرقام عـلى أذرع الفـلسطينيّينـ، رفض مـلـير الإدارة


## الفلسطينيّون والمحرقَة اليهوديّة

منذ ظهورها على الساحة الُدوليّة، ميّزت منظّمة التحرير الفلسطينيّة دائمًا بين الصهاينة واليهود، وهي تختلف في ذلك بشدّة عن إسرائيل والمنظّمات اليهوديّة والصهيونيّة في العالمب، الذين يعرِّفون إسرائيل والصهيونيّة باليهوديّة، ويقيمون مطالبتهـم بفلسطين علىى الأسس الـيهو ديّة نفسهيا . لقد رفضيت منظّمة




Rabbi Benyamin, "Kfar Kasim at the Gates of the Knesset,» Ner, (1) November-December 1956, 19, cited by Segev, 300.



Segev, The Seventh Million, 401 ( $\Gamma$ )
 للفلسطينيّين . ويثّبر ذلك ثائرة إسرائيل والصهيونيّة لدرجة حكمهـم على



 لنفسه، ويطلب منهم أن يكونوا يقظين وأن يفرّقوا بين اليهود والصهاينة، وهو الصو شيء يفشل أعداؤهم بعمله في معظم الأحيان .

لكن منظّمة التحرير قبلت بحمل حِمل اليقظة هذا، فقد أصرّت دائمًا على


 سيرحّبون بالناجين من المـحرقة، كما رحّبوا من قبل باللاجئين الشركس



 عرفات في خطابه على أنّ نضـال منظّمة التتحرير لا يستهـدف الـيهود بل

 من أجل اليهودي كإنسان . . . فنحن نناضل كي يتمكّن اليهود والمسيحيّون

Yasser Arafat, speech to the United Nations General Assembly in New (1) York on November 13, 1974, reproduced in Jorgen S. Nelsen (ed.), International Documents on Palestine 1974 (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1977), 134-144, 140.

والمسلمون من العيشُ بمساواة، دون تمييز عنصري أو ديني"(1).
في سجاله ضدَ الوصف الصهيوني للثورة الفلسطينيّة بأنّها (إرهاب")، شبَّهُ عرفات المقاومة الفلسطينّة بالثورة الأميركيّة والمقاومة الأوروبيّة ضدّ النازيّة ، وبالنضالات المناوئة للاستعمار في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينيّة(r) . وبعد مراجعته للفظائع التي قام بها البريطانيّون والصهاينة ضدّ الشعب الفلسطيني، شـدّد عرفـات علـى أنّ "اكلْ هـنا لـم يـحوّل شـعبنا إلى شعـب يريـد الثـأر أو الانتقام، ولم يجعلنا نستخدم عنصريّة أعدائنا . . . إذ إنّنا ندين كلّ الجرائم التي ارتُكبت ضدّ اليهود، كما نستنكر كلّ التمييز الحقيقي الذي تعرّضورا له نتيجة يهوديّتهم|"(r) . أنهى عرفات خططابه بمطالبة اليهود بمعارضة العنصريّة،
 للفلسطينيّن، في دولة فلسطينيّة ديموقر اطيّة (8)

وتبع الفعل موقف منظّمة التحرير هذا من المحرقة؛ ففي العقد التالي وفي




 مركز سيمون فيرنتال، وهم مجموعة أميركيّة مشاركة في جهود إحياء ذكرى
.Ibid (1)
Ibid, 140 ( $Y$ )
Ibid, 143 ( r )
Ibid, 144 (६)
«PLO plans to honor Jews who fought Nazis in Warsaw,» UPI dispatch, (0) New York Times, April 13, 1983.

انتفاضة الغيتو( (1) وأعرب الـحاخام ألكزاندر شندلر، وهو رئيس الوفد





 اليهودي كان ضحيّة النازيّة والشُعب الفلسطيني ضحيّة النازيّين الجدد. . . . الصهاينة وإسرائيل|"(2)

طلبت إسر ائيل من وفدها العودة للتعبير عن احتجاجها، في فير الْين أعربت


 يحلّ محلَ عصام سرطاوي بعد اغتيال الأخير (1) .

وكمكافأة على أوسلو، أُعلن عام 199r، أنّ ياسر عرفات، ومعه إسحاق


Ibid, see also «Plan of PLO to honor Jews in Warsaw ghetto stirring (1) protests," UPI dispatch, New York Times, April 15, 1983.
Quoted in John Kifner, «Few Flowers at the Ghetto,» New York Times, ( Y ) April 17, 1983.

Ibid ( $\Gamma$ )
«Walesa detained for a third time,» New York Times, April 20, 1983 ( ( )
Ibid (0)
See E.J. Dionne Jr. «PLO picks Israeli Jew to replace slain aide,» New (7) York Times, April 13, 1983.

الخبر ، أعلن إيلي فيزيل، وهو من محترفي المتحرقة، عن غضبه قائلاً :
 دعه يتقدّم ويعلن: : إنّي أعتذر عن إعطائي الأمر بـنـبح الأطفال الـيهود في





 يُبَال فيزيل بدماء آلاف الفلسطينيّن التي أراقها رابين وبيريز .

بالتأكيد لم تغيّر أوسلو مـحاولات الإسرائيليّيّين وأصدقائهـم لتصوير



 العالم. فقد علّق مناشي لورنسي، وهو زئئس منظّمة توائم منغلي، قائلألًا : الا



Quoted in Jeff Jacobs, «The en-Nobeling of Arafat,» Op-ed, The Boston (1) Globe, City Edition, October 20, 1994, p 19.

 أعماله .
Quoted in Batsheva Tsur, «Walesa plans to invite Arafat to Auschwitz,» ( r ) Jerusalem Post, November 3, 1994.

أنّه من واجب عرفات الذهاب كي يتعلّم دروس المحرقة، وأضافت إلى إذاعة




 كلّ هذا، فأنا أُرحّب بها . . . أحيانًا يفعل المرء أشياء غير مستساغة|"(1) .











. Ibid (1)
Reported in Julian Borger, «Arafat 'sure to be asked' to Auschwitz,» ( r ) Guardian, London, November 5, 1994.

Jerusalem Post, November 6, 1994 ( $($ )
«Beilin: Arafat should be invited to Auschwitz,» Jerusalem Post, 17 ( $\mathfrak{\xi}$ ) November, 1994.
.See Segev, The Seventh Million, 237-238 (0)
Ibid (7)

 1991 بالقيام بزيارة للمتحف التذكاري للمحرقة في واشنطن العاصمة. وقد


 أخطرت مصادر مـن الـمتـحف صحينة (الواشـنطن بوست" أنّ أفرادًا من الـن المجتمع اليهودي الأميركي حذّروا مدير المتحف والتِّر رايخ (أنّ (عرفات)

 يحظى بها رؤساء العالم عند قيامهـم بالزيارة نفسهـا . نتيجة للإحراج الذئِي سبّبته هذه المسألة، علّق نبيل أبو ردينة، المستشار الإعلامي لعرفات، ماتِ معربًا
 أيادينا ضُربت لأنهّ يوجد أشخاص ما زالوا يعيشون في الماضي"|(1)

وبينما صفّق مسؤولون إسرائيليَّون لإحراج عرفات هذا، كان ثمّة شـجب قوي لموقف المتحف في واشنطن، فقد ثـر ثار مجلس إدارة المتحنف على ما ما حصل، ممّا قاد مايلز ليرمان، السكرتير العام لمـجلس إحياء ذكرى المحرقة، إلى تغيير موقفه وسححب الدعم الذي كان قد الـد أعطاه في بادئ الـئ الأمر لمدير




(لنا)،(1)، وأضاف أفنر شـاليف السكرتير العام لمديريّة يد فشمم، أنّه نتيجة لزيارة عرفات المرتقبة (اسيتردّد عرفات (مستقبلاً) قبل أن ينكر (المحرقة)")|" ولـم تأبه هـذه الأكاذيب والدعـا

 وظيفته (ع)

ما هي العوامل التي شرخت فجأة الإجماع الصهيوني والإسرائيلي على
 للتعبير عن التضامن مع ضحايا المحرقة استَمرّت حتى عام 199٪، 19 ما هـ هي أسباب هذا التذبذب الفجائي؟ الجواب بسيط : لم تكن زيارة عرفات المرتقبة لمتحف الممحرقة تصبو إلى تعبير عرفات عن تضامن شعب هو الآلان ضحيّة
 للإسرائيليّين والصهاينة على تفيّمه وتعاطفه مع إسرائيل ، عدوّه الأسبقِ، الذيّي

 على الخضووع الفلسطيني التامّ للوساطة الإسرائيليّة في رؤيته للمـيحرقة اليهوديّة . اعتراف عرفات بات بالصلات التي تصرّ إسرائيل على أنّها تربط بين المحر قة وحقّ إسرائيل في الوجود هي بي بمثابة انصياعه التامّ لصهينة التاريخين، الفلسطيني واليهودي معًا . واحتفالاً بهذا الحّا الحدث، نشُرت صحيفة "اجروسلم بوست" مقالاً تحـت عنوان "التعـّم رؤية الأعداء كضحايا")(0) . وفي حقيقة

Washington Post, January 20, 1998 (1)
Quoted in Ellie Wohlgelernter, Jerusalem Post, January 23, 1998 ( $Y$ )
Washington Post, January 23, 1998 ( $\Gamma$ )
Washington Post, February 19. 1998 ( $\varepsilon$ )
Ellie Wohlgelernter, Jerusalem Post, January 23, 1998 ( 0 )

الأمر، كان انصياع المنظّمة لإعادة كتابة تاريخ القضيّة الفلسطينيّة من منظور




 لأعضاء الهيئة العامّة للأمم المتّحدة: "إنّ هتلر كان سيشُعر أنّه في بيته لو كان











The Text of the resolution is reproduced in Regina Sharif (ed.), The (1) United Nations Resolutions and the Arab Israeli Conflict, Volume Two, 1975-1981 (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1988), 7. The text of the 1991 resolution is reproduced in Jody Boudreault (ed.), The United Nations Resolutions and the Arab-Israeli Conflict, Volume Four, 1987-1991 (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1993), 194.

Cited by Segev, The Seventh Million, 398 ( $(\boldsymbol{r})$
.Ibid ( $\Gamma$ )

سياسيّة الإعلان عمّا ستقوله لهتلر، إن كان فعلاٌ حيًّا : خمس شخصيّات












مؤخّرًا، وفي مقال هامّ لإدوارد سعيد في صحيفة (االحياة")، كان قد خلّفلف

 المحرقة|)(؟) . أصرّ سعيد في مقاله على وجود (الصلة بين ما حصل لليهود أثناء

Al-Musawwar, September 18, 1953, cited in David Hirst and Irene Beeson, (1) Sadat (London: Faber and Faber, 1981), 88.
Lenni Brenner, Zionism in the عن التعاون الصهيوني مع النازيتِن، انظر : كتاب (Y) Age of the Dictators, A Reappraisal (West Port, CT: Lawrence Hill and Tom Segev’s The Seventh Million وعـن تـعـاون الـحـركـة الصهيونية التصحيحبّة مع النازيّين والعرض النـي
 Revisionism from Jabotinsky to Shamir (London: Zed Press, 1984), 194 197..
(r) إدوارد سعيد "أسس النعايش" جريلدة "الكحياة" 0, 11, 199V ؛ لنقد وجهة نظر سعيد،


الحرب العالميّة الثانِية ونكبة الشُعب الفلسطيني؛ ولكن لا يمكن لهذه الصلة أن


 أراد سعيد إبرازه في مقاله هو المفهوم الذي يقول إنّ المي المحرقة اليهر اليّوديّة أدّت إلى










 على أنّ الحقيقة غير ذلك تمامًا :
"امن الدول التتي دعمـت إقامة دولة إسرائيل ـ ونعني بـنـك الـنـي الدول التي



 التي ساهمت بأكثر الأصوات، ولا على الدول الأخرى التي ساهمـت في
= ولنقد حجّة الأنصاري، انظر جوزيف مسعد اتتشويه مقصود أم سوء فهم لأفكار سعيد: زدّ على محمّد الأنصاري" جريدة الالحياة" Mr, 11,199V.

إعطاء ثلثي الأصوات للقرار . فمـثلاً، بريطانيا، التي كانت من الحلفاء،



حسب المؤرّخ الإسرائيلي "إفياتار فريزل"، الذي فحص كلّ وثائق الأمم
 المساندة للصهاينة بكلّ قوّتها منذ البداية، أمّا الدول الألخرى الأخرى فبقيت متذبذبة





 أيّ دور في الدعم (المتذبذب والمتردّد) الذي قدّمته الولايات المّاتِ المتّحدة لإقامة دولة إسرائيل)(0)

نتيجة لما سبق، سيكون من الصعب الربط بين المحرقة اليهوديّة والنكبة الفلسطينيّة إلاّ كلاميًّا ؛ إذ إنّ مروّجي الدعايات الإسرائيلِيّين والصهاينة هم
(1) (1) . Novick, 71 . عن الضغوطات التي مورست على دول مثل هايتي والفلبين واليونان وأثيوبيا ولايبيريا، انظر : General Carlos P. Romulo, «The Philippines changes its vote,», Kermit Roosevelt, «The partition of Palestine: a lesson in pressure politics,» in Walid Khalidi (ed.), From Haven to Conquest, Readings in and the Palestine Problem Until 1948 (Washington, DC: على الترتيب. VY9 _ VYV, Institute for Palestine Studies, 1971), 723-726 Evyatar Friessel, «The Holocaust and the Birth of Israel,» Wiener Library ( $r$ ) Bulletin, Volume XXXII, Nos 49/50 (1979), 55.

الذين يربطونهما كلاميًّا، والكثير من الفلسطينيّين والعرب يقبلون هذا الربط دون مساءلة، ويلومون المجتمع العالمي على إجبار الفلسطينيّيّن على دفع المع

 عاملت الفلسطينييّن ببساطة كما تعامل كلّ الشعوب غير البيضاء. الأمنيات


 الجديدة، أو لتحالفات الحرب البار البارد التي لا تقيم اعتبارًا لسكّان فلسطين

 في معظم الأحيان. فالتقرير الذي أصدرته إلحين الحدى اللجنتين الصغيرتين الاثنتين


(الا تتعلّق مسألة إغاثة اللاجئين والمهـجّرين اليهود في مشكلة فلسطين
 من المغالطات المتواردة عند بعض الناس عن هنا المّا الموضوع، وأليضًا نتيـجة
 وصعّبت إيجاد حلّ عادل ومعبول له . . . إنّ توصيات أغلبيّة أعضاء أعـاء اللـجنة

 الوفود بدعمها لتلك التوصيات على الاضطهاد الذي مورس ضدّ اليهود، وعلى وجود عدد كبير من اليهود في مراكز المهجّرين الأوروبيّين(1)").

Paragraph 36 of the report. For the text of the report, see Walid Khalidi (1) (ed.), From Haven, 645-699.

وشدّد التُرير على أنّ "ابرنامجًا للمبادرة العمليّة الدوليّة لإغائة المهَجّرين
















 الضعن العامّ للجيوش العربيّة، فمن ششبه المؤكّد أنّ المهاغاناه كان سينتصر

Ibid., Article 40 (1)
.Ibid., Paragraph 41 ( $r$ )
Ibid., Article 42 ( $\left(\begin{array}{r}\text { ) }\end{array}\right.$
For the draft of the resolution, see Walid Khalidi (ed.), From Haven, 692 - ( ( ) 693. On the votes on the two resolutions, see Regina Sharif, Non-Jewish Zionism, Its Roots in Western History (London: Zed Press, 1983), 126.

في الحرب حتى بدون مشاركة الناجين من المحرقة الذين لعبوا دوز الجنود
 الأزض دونهم .

يُنهي إدوازد سعيد مقاله بالتأكيد على أنَه "يجب علين ونينا أن نتقبّل التجربة








 الربط، إن نم يكن رفض حقيقة المحرقة برمّتها . ولكن ما ما أودّ التُشديد علِيه




 ترفض موقف منظّمة التحرير، وموقف الكتير من المثقَقِين الفلسطينينيّن والعربِ الذي يصرّ على رفض هذا الربط .


 التاريخ النيهودي ومعه تاريخ المحرقة، هو محاولة لإبعاد النقاش الفلسططيني

عن الحاضر اليهودي والإسرائيلي، ومحاولة لتبرير هذا الـحاضر المتمتّل


 الفلسطيني الحديث، إنّ أيّ تعامل مع موضوع المحر قَ فلسطينّنًا مرفوضٌ من من

 والخضوع لِ (احقّا" إسرائيل في الوجود كدولة اليّة استعماريّة استيطانيّة عنصريّة .


 الصهيونيّة للتاريخين الفلسطيني واليهودي .

## الفصل التاسع

## عن الصهيونيّة ونزعة التفوّق العرقي اليهودي(*) من أجل عمليّة سلام حقيقيّة






 طرحت نغسها في تاريخها المبكر، بدون استحياء أو مواربة، على أنّها حركة ألما



 اليهود، وذلك على غرار أوروبا المسيحيّة . وهي الفكرة التي سيطرت عليها، ،
(\%) نُشُرت هذه الدراسة لأوّل مرّة عام r. .r.

كما سيتّضح، إبستمولو جيا دينية ـ عرقيّة تتجلَّى بنزعة التفوّق العرق قي على










 19\&^ حتى عام 1977، حين تحوّل بعد هذا التاريخ إلى نظام تميميز مدني


 يمكن إيجاد حل" للصراع الذي جياء جاءت به الصهيونيّة من أوروبا وفرضته على الانى شعب غالبِّته من الفلاّحين؟

منذ أن بدأت (العمليّة السلميّةّه في أوسلو عام 199r، 19 ما انفكّكت معظم السجالات في الخطاب الرسمي الإسرائيلي والأميركي والفيلني ألسطيني، الدائرئرة

 على النحو التالي : لبس من البراغماتيّة إعطاء اللاجئينين حقّ العودة الماء، ولا
 إعادة المناطق المحتلّة إلى السيطرة الفلسطينّة، ولا إنهاء جوانب الاحتلال

الإسرائيلي كاقِّة. عالوة على ذلك تمّ الجهر دومُا بأنّ تحويل إسر ائيل إلى

 الجارية.

وفي المقابل شدّدت حجج هنا الخطاب على الأمور "البراغماتيّة) التالية:





 نفسه بإلحاح

## براغماتيّة أم عرقيّة؟

هل مسألة عودة اللاجئينز الفلسطينيّين غير عمليّة لأنّ إسرائيل صغيرة

 وفي روسيا، والذين كان اهتمامهم بالهجرة إلى فلسطين - برغم الجهود





 نضوب بئر اليهود الروس، تشُجيع نصف مليون يهودي أرجنتيني على المجيء

والاستيطان في الدولة اليهوديّة(1") بعد أن آثر اليهود الأميركيّون بغالبيّتهم الساحقة أن لا يحظو| بنعمة (الـخلاص" في إسرائيل، ، اختاروا أن يعوّضوا
 وسياسيًا لدولة الأبارتيد اليهودي

فمن اليقين، إذن، أنّ إسر ائيل التي تستطيع أن تستوعب في حدودها الضيّقَة ملايين إضافيّة من اليهود تستطيع أن تفعل الأمر نفسه باللا جئين الفلسطينيّين الذين طردتهم من أرضهم التي تدعو أولئك اليهود الجدد إلى استيطانها .

إلاّ أنّ كلّ الحلول التي قدّمها الفلسطينيّون واليهود الإسرائيليّون، الرسميّون

 الاقتراحات كتاب دونا آرزت (من لاجئين إلى مواطنين)"٪ِّ)، الفلسطينيّون





Emma Brockes \& Ewen MacAskill «Sharon wants Im new Jews for (1) Israel,, The Guardian (London), November 7, 2001.
Donna E, Arzt, Refugees into Citizens, Palestinians and the End of the ( r ) Arab- Israeli Confict (New York: Council on Foreign Relations, 1997).
Joseph Alpher and Khalil Shikaki, «The Palestinian Refugee Problem and ( $\boldsymbol{r}$ ) the Right of Return,» Working Paper Series, No 98-7, Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, May 1998.



 ماعوز وزئيف شف وشمعون شامير وهربرت كلمان.

إنّما هو حفاظ إسر ائيل علىى تفوّقها الـعرقي الــهودي (الـملقّب بـ (هويتّها
 سلطته، على حساب أرواح شعبه وحقوقهمّ، فوّض في تشرئ تشرين الثاني/ نوڤمبر واحدًا من موظّفيه هو سري نسيبـه، مـمثّل السلطة الفلسطينيّة في القدس






ورحّبت صحيفة (اهاآرتس" الليبرا اليّة الإسرائيليّة بهذا التنازل فورًا كما فعل












(Y) المصدر السابق

Yasser Arafat, «The Palestinian Vision of Peace.» New York Times, 3 ( $\uparrow$ ) February, 2002.

ومضى عرفات يقول بـأنّه يتطلّع إلى التفاوض مع إسرائيل حول (احلول

 الـلاجئين الفـلسطينيِين الذين طردتهم إسرائيل، وسرقت وما تزال تسرا تسرق
 "ديموغرافيّة") ولا عوائق بيئيّة أو لوجستيّة، وإنّما كونهم غير يهود.

كما يُماري البعض بأنّه لا يمكن لإسرائيل أن تكون دولة لكلّ مواطنيها ؛










 على تلك النزعة في إسرائيل : "إنّ معدل الو لادة العالي (للعرب دا داخل حدل حدود


 والاقتصاديّة والتربويّة الطبيعة اليهوديّة لإسرائيل)"(1) . ويضيف التقرير بنبرة
(1) (1) لمقاطع مختارة من تقرير المؤتمر انظر : Balance of National Strength and Security in Israel» in Journal of Palestine Studies, No 121 Autumn 2001, p 50-61.

تأكيديّة أنَّ (أولئك الذين يدعمون الحفاظ على هويّة إسرائيل بوصفهيا دولة







 وشخصيّات من عالم المال والإعلام، علاوة على أكاديميّين أميركيّين يهود، وعناصر مؤثّرة في اللوبي الصهيوني الأميركي


 هرتزل هو من فهـم أنّ على اليهود الأوروبيّين أن يشكّلوا أغلبيّة إنثنّة ـ عرقيّة إنيّة


 الهججرة تبعًا لذلك لا لا جدوى منها إلاّ إذا كان لنا الحّا الحقّ المطلقَ في مواصلة


 الججوار، وأن يحرموهم في الوقت نفسه من أيّة وظيفة في بلادنا نـانـن

Theodor Herzl, The Jewish State (New York, Dover Publications, 1988), p (1) 95.

وعلى عمليّة المصادرة وعمليّة إزاحة الفقراء أن تجريا بتكتتّم وحذر . . .
 أغلى بكثير من قيمتها الفعليّة، غير أنّنا لن نعود ونبيعهم شيئًا منها(1) "

ولكن قبل إخراج السكّان الأصليّين من بلادهم، هنالك إلك حاجة لهم للقيام









 جديل

وحقيقة الأمر أنّ الحرص على التفوّق العرقي اليهودي في إسرائيل سائد

 البارزات، وهي ماريان بيلنكي، بعـنوان "اكيف نجبرهـم على الرحيل؟؟"،


Theodor Herzl, The Complete Diaries of Theodor Herzl, edited by (1) Raphael Patai, and translated by Harry Zohn, Volume I (New York, Herzl Press and Thomas Yoseloff, 1960) p 88.

$$
\text { (Y) المصلـر نفسه،، ص } 9 \wedge .
$$

See David Hirst, The Gun and the Olive Branch. The Roots of Violence in ( $\uparrow$ ) the Middle East (London, Faber and Faber, 1984) p 25.

إلى مغادرة البلاد. وبحسب الجريدة الإسرائيليّة (هـاآرتس")، فإنّ المؤلّفة



 نقديّة للشُبّان الذذين يوافقون طوعًا على أن يُخصوا . . .". .

لاحقًا قال محرّر النجريدة، إنّ نشر هنه المقالة كان "خطّأً فادحًا") وفصل






 وقاوموها منذ نشأتها في نهاية القرن التاسع عشر (r)، ثمّة عدد كبير من اليهود الذنين رفضوا الحركة الصهيونيّة لرفضهـم خططها المعدّة لليهود والفلسطينيّين

 صدّق عليه Y99 يهوديًّا، حاخامات وعلمانـيّنيّن. وقد رُفضت الوثيقة التي
.Lily Galili, Ha'Aretz, January 28, 2002 (1)
 ص
(Y) عن المعـاومة الفلسطينيّة، انظر : Rashid Khalidi, Palestinian Identity, The Construction of Modern National Consciousness (New York: Columbia University Press, 1997).

أَدانت الصهاينة لمحاولتهم فصل اليهود عن الأغيار، ولقلب مجرى التاريخ



 اليهووديّة أدان المخخطّطات الصهِيونيّة لإقامة دولة يهوديّة صِرف على اعتى اعتبار










 أكثر الدعم الذي كانوا قد تلقَّوه في العقود السابقة أمام حقيقة المذابح النازيّة (المحرقة) وقيام الدولة ذات النزعة العرقيّة اليِّوديّة في فلسطين .

أَمّا القوانين التي تحمي التفوَقَ العرقي اليهودي في إسرائيل، فهي قانون

«Protest to Wilson Against Zionist State», New York Times, 5 March (1) 1919, 7, cited in Thomas Kolsky, Jews Against Zionism. The American Council For Judaism, 1942-1948.

Ibid, p 41 (r)
Ibid, p 73 ( r )
(lq0Y)، وقانون الممتلكات المتغيّبة (•190)، وقانون ممتلكات الدولة





 إسرائيل، والقيادات اليهوديَّ اعتبار نزعة التفوّق العرقي اليّي اليهو اليودي أمرًا بالغ التقديس وغير قابل للتفاوض (1)

فمؤخَرِّا، عبّر شمعون بيريز، وهو من "حمائم" إسرائيل الرسميّة، عن قلقَه

 مصائر فلسطينيّي الضفّة الغربيةَ بالإسر ائيليّيّن العرب"، ، وأمل أن يؤجّل وصول الانِي


 وشارون من جهة، بـخصوص هـه النزعة، وتوجّهات غون الندا مائير من جهـة ثانية، وهي التي لم يكن باستطاعتها النوم في أوائل السبعينيّات بسببـ زعبهـ

(1) عن قوانين إسرائيل العنصريةَ ومعاملتها لمواطنيها العرب الفلسطينيّن انظر : Sabri Jiryis, The Arabs in Israel (New York: Monthly Review Press, 1976), and Ian Lustick, Arabs in the Jewish State, Israel's Control of National Minority (Austin: University of Texas Press, 1980).



David Hirst, op, cit, p 242-243 ( $\boldsymbol{r}$ )

وتمضي الحجج الإسرائيليّة إلى القول بأنّه ليس بمقدور إسرائيل إنهاء






 السلام، وعلى الأخصّ المذابح المنظّمة التي أُخضعورا نها من جن جانب جيش الا حتلال الإسر ائيلي في السنوات الأخيرة.

## aun

## t.me/soramnqraa

الصهيونيّة والللساميّة:

استعارت نزعة التفوّق العرقي اليهودي في الفكر الصهيوني، منذ ولادتها ، الكثير من الخطاب المعادي للساميّة؛ فهرتزل، على سبيل المثال، لم يكتف المـف









.Theodor Herzl, The Jewish State, cp, cit, p 75 (1)
Ibid, p 93 ( r )

وتركها إلى أهلها "الحقيقيّين") وأن (يُعادوا" إلى وطنهم هم في فلسطين. وها







 "معاريف) تقريرًا عن (اليهود الذين يديرون حكومة كلينتون")، ولاحظت نمؤَا

 أساسيّة في ما يخصّ سياسة الولايات المتّحدة إزاء الشّرق اليّر الأوسط قبل قدوم

 الرئيس للأمن القُومي ليون برث، ثُمّة V من أصل ال ال من أعضاء مـجلس

 كيف أنّ اليهود الأميركيّين يعتلون قمّة المناصب التي تـونَّلّى سياسة الولا لايات المتّحدة، ليس في الشرق الأوسط وحده بل في إفريقيا وجنوبي آسيا وأوروبا




 الحزّب الجمهوري أيضًا" .

وتورد المقـالة أنّ حاخامُا مقرّه في واشنطن دي سي يؤكّد اأنّنا للمرّة




وقد تملّك كاتب المعالة اليهودي الإسرائيلي إعجاب شديد بمدى (يهوديّة")




 الخارجيّة الإسرائيلية)|(Y)

هذا التلاقي الآيديولوجي الكبير بين المعادين للساميّة واليهود التفوقيّين في

 أو لجريدة أميركيّة محترمة، يهوديّة أو غير يهوديّة، أن ينشرا مقالة النة معادية للساميّة من عيار مقالة معاريف المذكورة أعلاه، غير أنّ هذا لا يعني أنّ قادة اللوبي المؤيّد لإسرائيل في الولايات المتّحدة لا ينفكّون عن التّباهي بتأثيرهم

Avinoam Bar-Yosef, «The Jews who Run Clinton’s Cabinet,» Ma'ariv, 2 (1) September 1994, Reproduced in Journal of Palestine, Studies, No. 94, (Winter 1995), p 148-151.

Ibid ( r )
Michael : عن تواطؤ الصهيونيّة مع اللاساميّة واستخدامها اللاسامميّين نموذجّا انظر (r) Selzer, The Aryanization of the Jewish State (New York: Black Star, 1967. Also see Joseph Massad, «The Post - Colonial» Colony, Time, Space and Bodies in Palestine/Israel 'in the Pre-Occupation of Post- Colonial Studies, Edited by Fawzia Afzal-Khan and Kalpana Seshadri - Crocks (North Carolina: Duke University Press 2000).

الحاسم على السياسة الأميركيّة في الكونغرس والبيت الأبيض، وهذا مـا فعلوه بشكل منتظم منذ نهاية السبعينيّات (1)

ولكن ما تغفله هذه المفهومات المعادية للساميّة هو أنّ "اللوبي اليهودي"



 القُرن العشرين، ومازال يؤدّيه اللوبي الكوبي الكي حتي اليّى اليوم. وحقيقة أنّ اللوبي

 وغريبة عن المصالح القوميّة الأميركيّة.

حين يقبل التفوّقيّون الإسرائيليّون توصيفـات اليهود المعـادية للسـاميّة



 ـ سواء أكانت (ادافئة) أم باردة - في الهويّة الأميركيةّ(ب)

فالحقّ أنَّ اليهود الأميركيّين الذين يعملون في الحكومة الأميركيّة ليسوا
(1) عن اللوبي المؤيّد لإسر ائيل في الولايات المتُحدة انظر : Paul Findley,' The Dare to speak out, People and Institutions Confront Israel's Lobby (New York: Lawrence Hill and Company, 1995) and Edward Tivnan, The Lobby, Jewish Political Power and American Foreign Policy (New York. Touchstone Books, 1988).
Karen Brodkin, How Jews Became White Folks \& : فـي هـنا الـصـدد انـظر (Y) What that says about Race in America (New Brunswick, Rutgers University Press, 1998).

أكثر تأيّيدًًا لإسرائيل من نظرائهم المسيحيّيّن، ولئن حدث أنّهم أكثر منهم


 اليهود الأميركيّين وأرزاقهم (مؤمنين بتلك النزعة كانيوا الـئر أم غير مؤمنين) إن




 والل(ساميّة قد بلغ أقصى مداه الار .

أمَا بصدد المشروع الصهيوني القَاضي بتحويل اليهود إلى لاساميّينن، فقد






 . مختلسة وماكرة)(1)

فمن أجل تحويل اليهود من "رجال مختنَّدن") كما عدّتهـم الصهيونيّة، ،



The Complete Diaries of Theodor Herzl, cp, cit, Vol. I, p 11 (1)

نوادي جمنازيّة للـرجال الـيهود(1)، وقد تـمّت هندسة (انوادي بار كوخبا")


 كما صوّرتهم الاذّعاءات المعادية للساميّة (المزيد من التفاصيل في الفصل الأخير) .

 الأكاديمي نفسه. ويندرج في هنا السياق "سحب" ورين ورقة بحث ألوا أساسيّة جديدة




 النريق، على غرار أبحاث مبكرة، لـم بـجد أيّة معطيات تدعمم فكرة تميّز




See Max Nordau. «Jewry of Muscle.» translation of Muskeljudentum,» in (1) Judische Turnzeitung (June 1903), in Pall Menders-Flohm and Jehuda Reinharz, eds, The Jew in the Modern World, A Documentary History (Oxford, Oxford University Press, 1980) p 434-435.
ولنظرة عامْة على فكر نورداو السياسي انظر : George Mosse, Confronting the Nation, Jewish and Western Nationalism (Hanover, Brandeis University Press, published by the University press of New England, 1993) p 161 175, Also see Paul Breines, Tough Jews, Political Fantasies and the Moral Dilemma of American Jewry (New York, Basic Books 1991).

من أعضاء هيئة تحرير المجلّة بالاستقالة، ردّت رئيسة تحرير المـجّة بسرعة

 للمقالة وهو عالم الورائة الإسباني البروفسور أنطونيو ألميو أرناث ـ فيينا ـ وتضيف "(لندن أوبزيرفر)" :






 المجلّة، مشتر كيها بأنّ الجمعيّة قد شعرت "ابالاستياء والإحراج"|(1) .

## حلول عمليّة؟؟

تصوّر الصسحافة الدوليّة والـخطاب الرسـمي الإسرائيلي رفض إسرائيل

 (الديموقراطيّة)، وعن شعب يهودي توقّف اضطهِاده التاريخي لمـجرّد دخول


 قطعـان الـعرب البـدائيّينن . فالـحـر الأسـاس في الفكر التـفوّقي العـرقي

Rabin Mckie, Science editor, The Observer, «Journal Axes Genre (1) Research on Jews and Palestinian, 25 November 2001.

اليهودي، هو الالتزام بإنشاء دولة يهوديّة يكون لليهود فيها (أكانوا (اُـعبًا









 الثالثة، وهو الذـي يشرّع استـمرار الاحتـلال صـمّام أمـان أمام التـهـديـدات الموجّهة إلى إسرائيل كدولة عرقيّة تميّيزيّة يهوديّة .

فإذا أزلنا ذلك الالتزام بالتفوّقِّة، غدا أسهل بكثير إيجاد حلّ للصراع الذي

 العرقي اليهودي، في هذه الحال ستصبح إسرائيل دولة ثنائيّة القوميّة تعامل مواطنيها على قدم المساواة، فتسمح للاّجئين الفلسطينيّين بالعودة إليها لأنهم
(1) تحتّث هرتزل عن مستقبل الدولة اليهوديةّ كجزء من متراس لأوروبا ضدَّ آسيا ، وكقاعدة The Jewish State, cp, cit, p 96 : أماميّة للحضارة في مواجهة البربريّة انظر الـرا (r) عن استخدام الصهيونيّة للاضطهاد اليهودي، بما في ذلك الهولوكوست تبريرًا
 Recognition or Submission» Journal of Palestine Studies, No 117, Fall 2000، وقد أُعيد نشر هذا المقال في ملحق جريدة "النهار") على حلقتين "الفلسططينّون



لن يشكّلوا خطرًا ديموغرافيًّا على نزعة الهيمنة اليهوديّة العرقيّة، ولن يكون


 الفلسطينّون ن أن تكون لهـم دولة فلسطينيّة في الضفَة الغربيّة وقطاع غزّة أو أو قد يختارون ـ جنبًا إلى جنب مع الإسرائيليّين - دولة ثنائيّة القوميّة على كامل حدود فلسطين التاريخيّة.

## كيف يأتي ذلك؟

لقد انتهت الهيمنة البيضاء الممأسسة في الو لايات المتّحدة وفي جنوبي إفريقيا، حين باتت كلفة المحافظة عليها أبهظ من أن يتحمّلهها العنصريّون

البيض في كال البلدين.





 والثققافيّة

لقد كان على الفلسطينيّين أن يدفعوا بأنفســمّ، وإلى يومنا هذا، ثُمن



 وبمهارسة مختلف أشكال الضغوط الدوليّة، بما في ذلك سحب الاستشمارات

الـدوليّة مـن إسرائيلـ، وفرض حصار اقتصـادي عـالـمي عـلى هــا البـلـد،

 أن يتحمّلوها، وسيصبحون أكثر استعدادًا للتبرّؤ علنًا منها ، وأكثرا وأكثر راحة في في
 يدعموها يومًا أصالًا .




 تكون دولة عنصريّة شُريطة أن تنسحب من الأراضي الفلسطينيّة التي احتلّتهـا عام 1978.

في هذا اللسياق السياسي الدولي الراهن، قد يبدو الحلّ المطروح في هذا




 !إلا !! إلى تكريس الصراع.

## الفصل العاشر

## التاريخْ على المـحكّ (^)

## جوزيف مسعد وبيني موريس يناقشان الشرق الأوسط

## مقدّمة

إذا كان هنالك القليل من الحوار الهادف في السنوات الأخيرة بين القادة

 ليس هنالك من تبادل للآراء بين الطُرفين، "إنّ أكثر السمات إرباكًا للصراع


 مشترك، ولا مساحة محتملة للمصالحة الحقيقيّة". .

وقد اقترح سعيد في المقالة المنشورة نفسها في "لندن ريفيو أوف بوكس"
(*) تمّ نشُر هذه المناظرة لأوّل مرّة عام r.r.r.
(London Review of Books) عـدد (६ا كانون الأوّل/ ديسمـبر • . . . أن
 اللقاءات (المـحاولة الاتّفاق على اليسير من الحقيقة حون هن هذا الصراع
 لجنة حقيقة ومصالحة، في الوقت الحاضر على الأقلّ، ولكنن ربّما شيء على الِّلى غرار (الجنة حقائق تاريخيّة وعدالة سياسيّة").

إنّ الطريقـة الواضححة لاختبار مدى مـا يـحمل عرض إدوارد سعـيد من
 ما قد فعلته \#History Workshop Journal«محجّة ورشة التاريخ، لا سيّما أنّ جوزيف مسعد هو زميل لإدوارد سعيد في جامعة كولومبيا في نيويو رلك، حيث








 لِكِلار المشاركين لمراجعة وتصحيح مساهـمتيهَما ، فيما قُمت بترؤُّس وإدارة الحوار من لندن على خطّ المؤتمرات الهاتفي

أندرو وايتلاند
بروفسور موريس - أنت ممارس ومطبّق بارز للتأريخ (الحجديد")، التاريخ التصحيحي، في إسرائيلِ، ما هو الجديد والتصحيحي في ذلك وما هي دوافعه السياسيّه؟

بيني موريس : لنبدأ بما أسميته الدافع السياسي من وراء التأريخ الجديد ـ أعتقد





 ووصف مـا جرى، وتحليل وتفسير كلّ ذلك، مـ طرح السياسة

الحاليّة جانبًا .



















د. مسعد، كيف تنظر إلى التأريخ الإسرائيلي الجديد، وهل تعتقد




 ظهر إلى النور من أرشيف دولة إسرائيلّ، ذلك الأرشيف الذئ الذي اعتمد



باستمرار من قبل الأكاديميةّ الإسرا ائيلية على أنّها مجرّد دعاية صرفة اليّا لكن من الواضح بأنّ هنالكُ الكثير من التطاينات التي ما تزا تلا ال متبقّية بين







 بروفسور موريس، إنّ كتاباتك، وكتابات آتي شاريا
 اعتراف، أم اعتراف لا بذّ أن يُمضي إلى معالجة لهذا الظلم؟


 دولة إسرائيل الوليدة في انتهاك لقرار التتسيـم الصادر عن الأمـم

المتّحدة في YQ تشترين الثاني/نوڤمبر 19\&V، إذ يمكن أن يُدعى
 جديدة مُنحت الضمانة بالوجود من قبل المجتمع الدولي؟





 جرى، ولماذا جرى، وكيف تصرّف الناس، وأنـرا وهكذا.












 وليس جميعها خليطّا واحدُا كبيرًا بقيم متساوية، وبالتالي بلا قيم متساوية أيضًا

جوزيف مسعد: أعتقد بأنّ تأكيد البروفسور موريس ــ بأنّه يمكن اعتبار أنّ الظلم قد ارتكب برفض الفلسطينّين لقرار التقسيم عام 19\&V ـ يوضح النتطة

التي كنت أحاول سوقها من قبل؛ فقد كان هذا القرار بذاته فرضُا











 ذريعة للحرب لدى الدول العربيّة.

رُعلينا أن نكون حذرين أكترَ في ما يتعلَّق بالتفاصيل، إذ إنَّ بعض


 الأردني عام 19\&1 سوى القدس الشُرقيّة (والتي افتُرض أن أن تكون
 تحت مظلّة الأمم المتَّحدة). لنلك، فقد حاول ببساطة أن يحافظ


 خلال الإجابات التي يقدّمها البروفسور موريس الآن . ألأنـا وأنا أعتقد
 في جوانب عدّة .

فما هو المنطلق لما يمكن أن نعتبره عدالة ولما يفتقر إلى الظلم؟ هل هو على سبيل المثال، المشروع الصهيوني الاستي الاستعماري في


 جرّ الفلسطينيّون برفضهم إيّاه الظّلم على أنفسهم على حين غرّهِّهِ بيني موريس : انظر، هنالك وقائع بعيدًا عن الأساطير . يمكناك أن تعتقد بأنّ الفكر الصهيوني المهيمن قد استحوذ على عقلي تمامُا ، ويمكنتي أن أن أعتقد بأنّ الخطّ الرسمي الفلسطيني قد استحوذ على على عقلك تمامِمًا بما فيه فيه إعاقة للتاريخ الجيّد، ولكن هنالك حقائك منا من الواجب ترسيخها ،


 بالتقسيم، رفض ما اعتقدته الأمم المتّححدة صفقة عادلة بالنسبنة للفلسطينيّين، ومن ثم بدأو بإطالاق النار على الإسرائيليّينّ، وقتل






 هي حقائق . يمكنك بعد ذلك أن تنـ تناقش كل" أشكال التأويلات، وأنا
 شتّى، ولكن يجدر بنا توطيد حقائق معيّنة بشُكل صحيّح ولكنّ تلك الحقائق متنازع عليها في الغالب .
بيني موريس : إنّ هذه الحقائق ليست متنازعًا عليها، إنّ حقيقة كون الجانب

الإسرائيلي قد قبل، وأنّ القيادة الصهيونيّة وافقت رسميًّا على قرار

 للججدل، وحقيقة كون الدول العربيّة قد اجتاحت منـير منطقة فلسطين،
 الأرض الفلسطينيّة (بالرّغم من قول د. د مسعد إنّهم أتوا للدفاع عن

 حقيقة، إسرائيل لم تقم بغزو الدول العـي العربيّة .


 للتصالح الحقيقي" . وقد اقترح ما دعاه بستيء شبيه بلجنة الحقيقة التاريخيّة والعدالة في مسعى لإرساء العناصر الأساسيّة لما قد جرى في التاريخ الحديث للشُرق الأوسط . د. مسعد هل لهذا الاقتراح من قيمة لديك؟





 صحيحًا بيني موريس : أنا لم أدّع ذلك إطلاقًا .

 مايو 19ミ^، كذريعة للحرب، والآن، سواء أقامت بذلك للدفاع

عن الفلسطينيّين حقًّا ، أو استغتلّه نتط كذريعة للحرب هو موضوع آخر ، ويمكنتا مناقـتشه .
لكن ما أعتقد أنّه على درجة من الأهمِّيّة، هو دلالة هذه الأحمد









 فقد بدا ذلك كلفلسطينيّن جائرّا وظالِّا تمُا تمامًا . ويعرف البروفسور موريس تمام المعرفة بأنّ قرار الأمم المتّحدة عان الما





 الحقيقة التاريخيّة والعدالة . يبدو أنّك تقول ـ فكرة جيّندة ، ولكنّها

> لن تنجح .

جوزيف مسعد: لا أعتقد بأنّها ستنجح، لأنّ مناك خلاوفات آيديولوجيّة، منالك القلائل من المؤرّخين الإسرائيليّين - ويتبادر إلى ذهني ارتجالِالًا ،



بكثير في هذه القضايا، وفي رفضه للعديد من الأفكار المسيطرة في إسرائيل، ولذلك ينبغي بالأساس، على المؤرّخـين والأكاديميّين التخفّف من الكثير من هذا الحمل الآيديولوجي البالي على كِلا الـجانبين؟ أم إنَك تقول بكـلٌ بسـاطة إنّ على التقلـيد الإسرائيلي أن يتغيّبٌ

 الحرب، ويروي الفلسطينيّون فصصّتهم منذ عقود، ولا ولا أحد ـ ـو وأعني بذلك لا أحد في الدول الغربيّة، الداعمـة لإسرائيل ـ قد استـمع

إليهم مطلقًا .
بيني موريس : ومل الرواية الفلسطينيّة صحيحة؟
جوزيف مسعد: ما أقوله أنا هو أجل، ففيها الكثير والكثير من عناصر الحقيقة،


بيني موريس : إذًا جوهريًا، يترتّب على الجانب الإسرائيلي أن يغيّر آرآهِ؟
جوزيف مسعد: أعتقد أنّ على الجانب الفلسطيني أن يغيرّ طريفة تفكيره أيضًا حول
 حتى الآن بخصوص إعادة النظر فيما فعله الساسة الفلسا وألسطينيّون في
 إذا كان على الفلسطينيتين إعادة النظر بدور ساستهـم - إذ جرى هذا





 المزيد والمزيد من المراجعة من قبل الفلسطينيّنِ، وهناكُ قدر هائل

من المادّة المطبوعة من قبل المؤرّخين الفلسطينيّن تكشَف عن دور الأنظمة العربيّة، وتكشُف وتنقد دور القيادة الفلسطينيّة.



 بأنّ على الفلسطينيّن إعادة النظر فيه أبنًا .
بروفسور موريس، هل يمكنتي أن أسألك عن المن المدى المـنـا المتاح برأيك لفكرة إدوارد سعيد حول لجنة للحقيقة التاريخيّة والعدالة السياسيّة بيني موريس : أعتقد بأنّها إسّكالِّة؛ ؛ إذ إنّني أعتقد بأنّ الاختلاف الأساسي يتموضي

 إنّ الفرق الأساسي هو في طريقة النظر إلى الصهيونيّة والتَدقّق


 وطموحات بالـسيادة وتقرير المصير، فهذه هي المشكلة بالأساس .




 بمشل هذه الادّعاءات سيكون على حساب الصهيونيّة نفسهيا، وعلى الصـلى الجانب الآخر الننفي النهائي القاطع للشُرعيّة الفعليّة للصهيونيّة
 التاريخي لشرعيّة الصهيونيّة، وحاجة الشُعب اليهودي إلى وطنّ،


المثال، رفضه لهذا قائلاً بأنهَ الم يكن يومًا يوجد هيكل يهودي على

 الجدل بشُكل أساسي إنَه ليس لدى الصهيونيّة أيّة شُرعيّة، وإنّنا قد


 ولنذلك لن نعترف بها أبدًا، إنذّ هذا هو أساس المشُكلة حقًا، وكلّ وكّ شيء آخر مستبع من خلاله.

إنّه لمن اللطيف أن يقول الفلسطينيّون اليوم بأنّ قادتهم قد ارتكبوا






 ذلك أنهّ ساطع مثل الشمس .
إنّ إحدى مشاكل التوصّل إلى شكل من أشكال الاتّفاق، أو حتى
 هذا، هو توفّر سجلآت تاريخيَّة من جانب واحد

 القرن الماضي، بينما لا يو جد على الجانب الآخر سجلاّت فعليّة . كان د. مسعد يتحدّث عن التأريخ الفلسطيني . للأسف، ألأنا لا لا أقرأ



كتابه المتميّز (الكفِاح المسلَّح والبحث عن الدولة، الحركة الوطنيّة

 وذلك لعدم وجود سجلاّت عربيّة ،


 السجلاّت محجوبة ، فلن يكون بالإمكان كتابة تأريخ حقيقي حول
 تاريخيّة، فإنّها لِيست تاريخًا حقيقيًُا .




 قبل إسرائيل أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام


 مسئولين عن الدول العربيّة، وليس لديبـم سطوة سياسيّة أو سلطان عليها

هنـاك نوع من الطرح الليبرالي الذي يؤكّد بأنْ حركة استعمـاريّة


 ضـحاياها ـ الضحايا الذين لا يملكون الامتيا الا لديهم القوّة ذاتها؛ لذلك لا نحتاج لمؤرّخ عظيم ليكشف ـ كما لا لان فال

البروفسور موريس - عن عجز القيادات الفلسطينيّة عام 19\&^. فقد
 الفلسطينيّين، فهم ليسوا بـحاجة إلى مؤزّخ إسرائيلي، أو البرو البروفسور موريس بالذات، لـيكشف لهـم عن الطرد الـني لـحق بـهـم عـام





 آيديولوجيّة.

هل تقصد بأنّ الكتابة التاريخيّة العربيّة لا تُقبل بمشل تلك السهولة من قَبل الغرب ـ لأنتها تُعتبر عربيّة، أو إسلاميّة، أو غير أوروبيّة جوزيف مسعد: بكلّ تأكيد؛ كلّ ما ذكرت، نظرُا للانحياز السياسي في الغربِ،
 مع البروفسور موريس في هذا - وهو طبيعة الصهيونيّة نفسها الصا وما وما



 يشرعنوا، وأن يقبلوا بالشرعيّة الصهيونيّة كنقطة انطلا بالطبع ما توصَل إليه الإسرائيليَون وقيادات م ت ت فـ في أو أوسلو [مع



 البروفسور موريس هو أن يحذو باقي الفلسطينيّن حذوهم.

لقد كانت طبيعة الصهيونيّة واضحة دائمًا، من المنظور الفلسطيني،













 وإسرائيل كانوا في الواقع صهاينة نشُطين وقعوا بكلّ بساطة بانِّ بحبّ
 ببساطة كذلك.







 للكَخر تواجد طوال التاريخ الإسالمي) حيث تكمن المشُكلة في أنه

على الطرف الآخر من الفاصل الإسرائيلي ـ الفلسطيني، لم يتمكِّن
 البدايات، لذلك لا يستطيع النظر إلى تاريخها بأيّة طريقة موضوعيّة،

 موثوقيّه، لأنّ عدالتهم كاذبة

جوزيف مسعد: ابتدأ طرد الفلسطينيّين منذ عام
 كان الكثير من الفلاّحبن الفلسطينيتين يستأجرونها لأجيال . فعندما بدأت الحركة الصنير الصهيونيّة باستعمار هذه الأرض من
 الفلاّحين الفلسطينيّن عن أراضيهمّ وقد وند بدأ الطرد في الثمانينيّات
 في وقت لاحق. وأن تسأل الفلسطينيّنِن أو تطالبهـم بمنح الشُرعيّة



 أنّ هذا موضوع آخر ، ومن المـمكن قبوله بيسر طبعًا ؛ إلاَّ أنَّ مـا

 اليهودي، مهما يكن هذا، لم يقبل بأيّ شيء.
 الإسرائيلي والحكومة الإسرائيليّة، ما زالوا صها صاينة كما كا كا كانوا

 بالضبط، إذ بمجرّد اعتراف وقبول السخّان اليهود والدولة اليهوديّة

في إسرائيل ـ كمثل الجنوب إفريقيّين البيض من قبلهم ـ بـأن ليس

فتط سيكون هناكُ حلٌُ سياسي .

 العرب كي لا يستدعي بالضرورة تسيّد اليهود على ألحـي أحد، فجُلّ ما ما





استخدام سخيف لككلمة (تقوّقّ" .
جوزيف مسعد : ولكنّهم قد تسيَّدوا فعليًا فوق آخرين وبطريقة تفوّقِّة، وما زالوا يتسيَّدون .

بيني موريس: ما أقوله هو أنهّ بمقدورك أن تبدأ التاريخ في نقاط مـختلفة من الزمن،











 الأرض فقط من النقطة التي استولى فيها العرب على الأرض ألى من

أصحابها السابقين فلا يحمل أيّ معنى، وبالتالي فإنّ الفكرة بكاملها
 الحقيقي للأرض والحقّ بها، هو سخف.
جوزيف مسعد: إنّ الاذّعاء الذي يقدّمه الصهاينة، وكذلك البروفسور موريس، بأنّ








ومن ثم العودة إلى هناك .

بيني موريس : إنّك تقول بأنّ اليهود لِيسوا يهودًا، إنّ هذا ما تقوله .
جوزيف مسعد: يمكن للكتيرين الادّعاء بسهولة بأنّ فلسطينتيّي اليوم هم نسل العبرانيّيّن القدماء، وهذه هي المفارقة الأكبر .


 ما في هذنا السجال هو أنتنا لم نبلغ هذه المرحلة في الشُرق الأوسط
. بعل
بيني موزيس : أخشى ذلك، نعمّ، فليس هناكُ التتقاء للعقول حول التّاريخ، أو الادّعاءات الأساسيّة التي تستبطن تاريخ كلّ من الجانبين، إنَ هذا
صحيح

جوزيف مسعد: أنا أعتقد بأنّ ما حصل عام الي الي ، وعبر القرن العشرين بكامله، ،


سيّما أنّ الفلسطينيّن ما زالوا يعيشُون تحت مختلف أشكال السيطرة


 موطنهم ويُمنعون من العودة في ظلّ القوانين اليهوديّة التفوّقيّة داخل
 رواية اضطهاد الفلسطينيّن من قبل الحركة الصهيونيّة وإسرائيل ما








 بوطنهم المزعوم بعد تسعة عشر قرنُّا .











الدعاية الفلسطينيّة، لأنْهم يريدون إنكار ارتباط يهود وصهاينة اليوم بأرض إسرائيل القديمة .
جوزيف مسعد: أنا أرفض اتْهامك لي بالعنصريتة، وأعتقد بأنَّ عليك أن توثّقه .
 ارتباط بين يهود اليوم واليهود الذين عاشُوا في أرض إسرائيل قبل . ارت عام
جوزيف مسعد: أجل إنّ هذا ارتباط إشكالي مُشكوكُ فيه. بيني موريس : هنالك اللغة والدين، وفي الواقع، بعض الحقائق الورائيّة التي تربط هذا، وتؤكّده .

جوزيف مسعد: أنا لست من المؤمنين بعلم تحسين النسل، أو بمثل هذا النوع من النظريّات الوراثيّة . ولكن فيما يخصّ تعميمن أِيمات العنصريّة، فإنّك يا

الأجانب الإسلامي المزعوم .

بيني موريس : إنّها ليست عنصريّة، إنّها تقليد ثقافي ينكر على الغريب مشروعيتّه. جوزيف مسعد: إنّها ادّعاءات استشراقيّة وعنصريّة .
بيني موريس : لطالما اعتُبر المسيحيّون واليهود في الإمبراطوريّة الإسلاميّة مواطنين من الدرجة الثانية، واعتُبر باقي العالم من الكفّار، ونير والير المؤمنين، وأُعمل فيهم حدّ السيف، وأنت تعرف ذلك الك الك
جوزيف مسعد: إنّ هذا مجرّد اجترار لادّعاءات استشرا قيّة قديمة متهالكة . بيني موريس : إنّ هذه تقاليد قرآنيّة .
 التقليد الإسلامي كما نظروا هم إليه، بالرّغم من أنهّه ليس كذلك في

الواقع

## الفصل الحادي عشر

## ديمومـة المسألة الفلسطينـيّة(*)

أخفقتت النبوءاتُ حول حلِ المـسـألـةِ الفـلسطينيّةِ خـلال الأعوام الـمئة المنصرمة، إذ اعتقد البعض، كثيودور هرتزل، بأنّ الفلسطينتين سوف يرحّبون








(\%) نُشُرت هذه الدراسة لأوّل مرّة عام . . .
(1) توضَح وجهة النظر هذه من قبل هرتزل في رون روايته الاستسرافيّة Altneuland، والتي
 Herzl, Old New land, trans. by Lotta Levensohn (Princeton, NJ: Markus Wiener Publishers, 1997), 122-123.

تَحَوَّل عرفات بمو جبها من نيلسون مانديلا إلى مانجوسوثُو غاتشا بوئيليزي، إلاّ






 وتستعصي في وجه هذا الكمّ من التوقّعات والرغبا مبات بحالّها؟

## معاداة الساميّة

حاول الكثيرُ من النقّادِ والفلاسفة الأوروبيّين، خلال المائة والخخمسين عامًا








(1) حول التأثيرات التحويلِّة لأوسلو على الحركة الوطنيّة الفلسطينّة، انظر الفصل 0 ه
 and State: The Persistence of the Jewish Question (London: Al Saqi Books, 1983).

Karl Marx, «On the Jewish Question,» (1843), in Robert Tucker, The (r) Marx-Engels Reader (New York: Norton, 1978), 26 - 52.

حاول مفكّرو القرِنِ العسُرين على اختلافاتهم ـ من فرويد إلى حنّة آرندت، مرورًا




وقد ترباوحت إجاباتُهم بينَ التفسيراتِ المستيندة للتتحليل النفسي، وتلك
 وهوركهايمر في كتابهـما الكلاسيكي "اجدلِّيّة التنوير" بأنّ عصرَ التنويرِ قد
 شيء بطريقة شمولِّة. ونتيجة لذلك نادى الللاساميّون بو جوبوب اعتبار اليهود





 لهذا التفسير أصبح المسيحيّون يكنّون الاحتقارَ للرجالِ اليهود
(1) كان صعود اللاماميّة بكامل نضجها في أوروبا القرن التاسع عشّر جزءًا لا يتجزّأ من




See Max Horkheimer and Theodor Adorno, Dialectic of Enlightenment ( $\Upsilon$ ) (New York: Continuum, 1972), especially the section «Elements of AntiSemitism, the limits of enlightenment,» 168-208.
Abram Leon, The Jewish Question: A Marxist Interpretation (New York: ( $\Gamma$ ) Pathfinder Press, 1970).
Sigmund Freud, «Analysis of a phobia in a five year old boy,» in the $=(\varepsilon)$

ارتأى آخرون أنَّ هويّةَ غيرِ اليهودِ تحتاجُ لكراهيّةِ اليهودي، حيث تصرُّ



 في أطروحةِ سارتر يكمن في تفسيره بأنّ ديمومةَ المسألةِ اليهوديّةِ هي ديمومةُ اللاسامية.

 بالعصورِ الوسطى، أدّى إلى دفع مفگّري عصرِ النهِّة، ومفكّكري عصرِ التنوير



وكان هذا الاستملاكُ لتاريخ الغيرِ موازيًا لعمليّةِ خطفِ التوراةِ اليهو ديَّةِ من قِبَلِ الحركة البروتستانتيّة، واستمهلاكِها كمُّلْكٍ للمسيتحيّةٍ بطريقةٍ مغايرةٍ

Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud Vol. 10 (London: Hogarth Press, 1953-1974), 36.
. Jean Paul Sartre, Anti-Semite and Jew (New York: Schoken, 1965) (1) أيضُا : تحلـيل حنّة أرندت الذكي والثـاقب لتـأريخ اللاسامبّة وكره الـبهودي في
 classic, The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1973), xi-xiii. On Deutscher's views, see his The Non-Jewish Jew and Other essays (London: Oxford University Press, 1968).
دويتشر حول اللى ساميةَ والصهيونية، انظر : الفصل الأوّل .

Martin Bernal's classic, Black Athena: حول تقيبـم نقدي لهـذه العـمنِّة، انظر (Y) The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. Vol. 1. The Fabrication of Ancient Greece 1785-1985 (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1987).

## لاستخداماتِ التوراةِ من قِبَلِ الكنيسِةِ الكاثوليكِيّة.

بعد أن تعلَّمَ الاستعمـارُ الأوروبي دروسَ النـهضةِ وعصرِ التنوير، كان


 آخرَه، كان يهودُ أوروبا قد عرفوا هذه الأخرنة لمدّةٍ زمنيّةٍ أطولَ بكثير، ولكِنِ بصورةٍ غيرِ منتِّمَةَ .

وقد برز فكرُ النهضة اليهوديّ (الهـاسكالا)، داخلَ تاريخِ أوروبا، هـا هـا




اعتُبر كتاب موزز مندلسون (القدس)" من قِبَل الكثيرين على أنته محاولةٌ





Moses Mendelssohn, Jerusalem or on Religious Power and Judaism, (1)
. By Allan Arkush (Hanover, NH: Brandies University Press, 1983) .trans



 Wise.» «Minna von Barnheim.» and Other Plays and Writings (New York: Continuum, 1991).
See Michael A. Meyer, Response to Modernity: A history of the Reform ( $r$ ) Movement in Judaism (New York: Oxford University Press. 1988).

لقد كان رفضُ السماتِ الثقافيّةِ اليهوديّةِ والمطالبةُ باستبدالها بالثقافةِ






 الكاثوليكيّةِ التعميدَ الجماعيَّ ليهودٍ أوروبا (r)

أمّا الصهيونيّة فقد تبنّت، مثلُهُا مثلُ الهاسكالِّالِا ، الفكرَ التنويريَّ الأوروبيّ،
 وقرّرت تَحويلَهما إلى التنويريّة الأوروبيَّة

ولم تكن المشكلةُ هنا أنّ اللاساميّيزن كانوا مخطئين في معتقداتهم بِّنَّنَّ لليهود




(1) حول عالقَة النهاسكالا بالثقافة اليـهوديّة، انظر : Michael Selzer’s The Wineskin and the Wizard (New York: Macmillan, 1970) and his Aryanization of the Jewish State (New York: Blackstar, 1967), 9-50.
On Herzl's letter, see Walter Laqueur, A History of Zionism (New York: (Y) Holt, Rinchart and Winston, 1972), 88-89.
Theodor Herzl, The Complete Diaries of Theodor Herzl, Vol. II, edited by ( $\uparrow$ ) Raphael Patai, translated by Harry Zohn (New York: Herzl Press and Thomas Yoseloff, 1960), 11.
Theodor Herzl, The Jewish State (New York: Dover Publications, 1988), (£) 146.

اللالساميّين لحلولٍ لهذا الوضع اليهوديّ المزرِي . فالصهيونيّةُ، وقد تبنّت هذه



 محاولاتِ اليهودِد بأنْ يثبتوا بأنّهم أوروبيّون داخلَ أورِّ أوروبا ستبوءُ بالفشَل، نتيجةً


("جزءًا من متراسِ أوروبا ضدَّ آسيا، ومحطةًّ للحضضارةِ في مواجهِةٍ البربريّة)|"(1)،







 هرتزل بأنتّنا، أي اليهود، (الن ننحطًّ إلى طورٍٍ أدنى، بل سنرتُتي إلى طورٍ أعلىي"

 على حدّ سواء، بل سيكونون مجذّينَ وموّمنينَ بالعلمَ وأقوياءَ وعقالانيّينَ

> ونظيفينَ ومتحضّرين، أي باختصارٍ، أوروبيّين(1)

عندما التقت الصهيونيّةُ بعرب فلسطين، توسَّعَ مشروعُها التحويلي، فبينما

 سنرى كيف أنّ ديمومةَ هذا النبِِ النلاساميِّ في الفكِرِ المسيحيِّ الأوروبّي في القرنِ التاسعَ عشرَ، والذي نُقِلَ إلى، واستُدِحِلَ مِن قِبَلِ، الصهِيونيّةِ اليهودِيّة،



 هي الإثباتُ الوحيلُ على أوروبيّهِها . وعزّزت المـحرقةُ اليهوديّةُ هذه المعتقداتِ في الفكرِ الصهيوني؛ النـي أصرَّ بدوره على أنَّ فقط اليهودَ النين استجابِّبوا
 من القَذَرِ الذي واجهِه اليهودُ الذين أصرّوا على شرطهِم الشتاتي (أو اليهودي
 ولكنّ المشُروعَ الصهيوني كان قد تشعَّبَ إلى شعبتين : بتحويلهـم اليهودي إلى

Paul Breines, Tough Jews: حول تحوّل اليهود إلى رجال ذكوريَين وأقوياء، انظر (1) Political Fantasies and the Moral Dilemma of American Jewry (New York: Basic Books, 1991).
On the gentile history of Zionism, see Regina Sharif, Non-Jewish Zionism: ( Y ) Its Roots in Western History (London: Zed Press, 1983).
Nathan Weinstock, Zionism: False: وحول استدخال الصهيونيّة للاسـاميّة، انظـا Messiah, trans. And ed. By Alan Adler (London: Ink Links, 1979), 44-45. Tom Segev, The : حول الصهـيونيّة وعلاقة إسر ائيل بالـمـحرقةَ الـيهوديّة، انظـر (r) Seventh Million: The Israelis and the Holocaust, trans. By Haim Watzman (New York: Hill and Wang, 1993). Hannah Torok-Yablonka, «The recruitment of holocaust survivors during the war of independence,» Studies in Zionism 13 (1) (1992); Peter Novick, The Holocaust in American

الأوروبي اللاسامي (أو إلى (االلايهودي) كما علّق طبيبُ النفسِ الإسرائيلي
 العربيِّ إلى يهوديٍ أوروبا المختفي لتوّه.

## الاستيطان الكُولُونْـيالي

من أجل تحويل اليهود إلى أوروبيّين في آسيا، سعت الصهيونيّة إلى
 أوروبا، وذلك في المجالين الزراعي والعسكري على وجن وجه التحديد، لتخلق


 الحفر في الماضي العبري الذي سيُستخدم كأساس لمستقبل اليهود، مهمّة مركزيّة في المشروع الصهيوني (r)، إذ إنَّ الصهيونيّة قد وعت جيَّدًا استحالة

Life (New York: Houghton Mifflin, 1999); Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators: A Reappraisal (Westport, CN: Lawrence Hill, 1983); and Norman Finkelstein, The Holocaust Industry (New York: Verso, 2000).

Benjamin Beit-Hallahmi, Original Sins: Reflections of the History of (1) Zionism and Israel (London: Pluto Press, 1992), 129

 People? (New York: Doubleday, 1967), 243-245
(Y) إنّ مصطلح صبرا يشير إلى أبناء المسنعمرين الاستيطانيَين من اليهود الأوروبيّين

 تاريخ مصطلح الصبرا الظُر النصل الأوّلـ .
(r) حول المرتكزات الآيديولوجيّة والمـمـارسة الفعلِّة للأركيولوجيا الإسرائيليّة، انظر Nadia Abu El Haj, Facts on the Ground: Archeological Practice and

اليتمرار تعريف اليهود بالتعابير القبليّة أو الدينيّة إذا مـا أرادوا أن يصبحوا

 القدماء أسلافًا لليهود المعاصرين . وقد بات هـات هذا متاحًا في بداية القر القرن عبر استثمار الصهيونيّة لعلم الإحصاء الـجديد، الذي أصريّ الصرّت الصهيونيّة على
 (Judentums)، وتحويله إلى العلم اليهودي (Judische Wissenschaft) . أدار




 شلاف ستولرلس، تبيّن أنّ أعضاء بارزين في المؤسّسة الطبِّيّة الصهيونيّة في



 "هذه المقترحات ليست من برنامـج ما لنظام الرايخ الثالث الث بل أطروحات الـات


Territorial Self-Fashioning in Israeli Society (Chicago, IL: University of $=$ Chicago Press, 2001).
See Mitchell B. Hart, Social Science and the Politics of Modern Jewish (1) Identity (Stanford, CA: Stanford University Press, 2000), 56-73.

See Laqueur, A History of Zionism, 152 ( r )
(r) المصدر السابن (r)

Tamara Traubmann, «Do not have children if they won’t كما اقتبست لدى (£) (£) be healthy,» Ha'Aretz, June 11, 2004.

الانتداب البريطاني|"(1). والحال أنَّ هذه الأفكار ستستمرَ في إلهام الحركة الصهيونيّة منذ ذلك الحين وصولاً إلى وقتنا الحاضر، الِّا متجليّية كأوضح ما يكون في بحثها اليائس المعاصر عن (اعلامات جينيّة) يهوديّة(٪)


 واستيطانها، فيما يقوم المستوطنون اليهود بتحويل هذه الـ (انحالات أبوت")،









ولكن، بما أنَّ الفلسطينيّنِ قد قرّروا مقَاومة هذه المـهِّة التمدينيّة، فإنَّ

 من جهة قوى الدمار، قوى الصحر اء، ومن الجيهة الأخرى، الصـف بثبات قوى
(1) المصدر السابق .
 انعرقي المتميز لليهود، انظر : بحت ناديا أبو الحاج الذي سينشر قريبًا
Quoted in Simha Flapan, Zionism and the Palestinians (London: ( r ) Croomhelm, 1979), 71.

الحضارة والبناء، إنّها الحرب القديمة للصحراء في مواجهة الحضارة، لكن لن يقف في وجهنا شيء"(1)

وبالتأكيد لم يقف؛ فقـد واصلوا ليدمّروا معظم المـجتمع الفلسطيني




 ماضٍ يهودي طوته الصهيونيّة في العبرانيّة، لنلك تحتمل كلماته الإعادة:



 جبتا، وحَلّت ساريد محلّ حنيفة، وكفار يهوشوا في مكان تل شـل شمان ، ليسَ
 ما مضى (r)
 كانت مخطّطة جيّدُّا منذ بداية الاستعمار بتأسيس (الجنة تسمية الأماكن" التابعة

Colonial Office (CO) 733/297/75156/II/Appendix A, extract from (1) Weizmann's speech, April 23, 1936, Great Britain, Peel Commission Report, 96-97, cited in Philip Mattar, The Mufti of Jerusalem: Al-Hajj Amin al Husayni and the Palestinian National Movement (New York: Columbia University Press, 1988), 73.
 Olive Branch: The Roots of Violence in the Middle East (New York: Nation books, 2003), 221.

للصندوق القومي اليهودي، والتي أُعيدت تسميتها بعد عام 19\&^، لتصبح




 قبل زعماء الليكود والعمل وأتباعهم على حدّ سواء.




 الفضاءات الفلسطينيّة التي لم تُدمَّر عبر تحويلها إلى مواقع الِّع يهوديّة أوروروبيّة،

 وصولهم إلى فلسطين، الإعادة:
(اانــلـعـت حـرب الاسـتـــلال، وفـجـأة تـوفّرت عـشـرات الآلاف مـن البيوت. . . فرَّ مئات الآلاف من العربّ، أو طُردوا من منازلهمـ. أُخليـت

Saul Cohen and Nurit Kliot's «Israel place-names as reflection of : $\square$ continuity and change in nation building," Names: Journal of the كـان الـصـنـدوق الـــومي American Name Society, 29 (3) (September 1981). اليهودي وما زال المنظّمة الصهيونيّة الني تملك كافة الأراضي التي التي (استحوذ)
عليها اليهود في فلسطين .
 struggle over the administered territories," Annals of the Association of American Geographers, 82 (4) (1992).

مدن بأكملها ومئات القرى التي أُعيد إسكانها في وقت قصير بالمـهـاجرين


 والأثاث. شعب حرّ ـ أي العرب ـ استوطنوا المنفیى، وأصبحروا لاجئين




 البيوت العربيّة المهـجهورة دون توجيه، ودون تنظيم، ودون إنيّ إذن، فسقطت





 اليهوديّة التقليدية"(1) ،

وبالإضافة إلى ذلك، ستُحَوِّل الصهيونيِّة هذه القرى إلى مواقع أوروبيّة
 الصهيونيّة لم تعاود الاستحواذ على التاريخ الديني وليني والدنيوي للعبرانيّين من

 التزامها الحضاري الأوروبي . وبهذه الروح تمّ توحيد الانتسام الانشتقاقي بين

Tom Segev, The Seventh Million, 161-162 (1)

المبادئ الأخلاقيّة المسيحيّة واليهوديّة بعد الحرب العالميّة الثانية، ليندرج تحت ما بات يُسمّْى بالإرث الأخلاقي اليهومسسيحي المششتركُ بين كافّة
المتحضّرين (1).






 طالما المشروعع الكُولُونْيالِيّ الصهيوني قائم ومستمرّ .

## العنصريّة

في الوقت الذي كانت الصهـيونيّة تُحَوِّل فلسطين إلى أرض العبرانيّين القدماء، والتي من تم سَيُعاد ترزيمها بحلّةَ جديدة كأرض اليهو الصود المعاصرين الِين والمستقبليّين ، دَفعت الصهيونيّة بمشُروعها الثقافي إلى الوجود أيضًا . إذ إنَّ هـدف الصـهـيونيّة كـان ضـــان أوروبيّة إسرائيـل ولا آسيـويّتهـا ، أو بـعبـارة

 الفلسطينيّة داخل الفضاء النيهودي الأوزوبي المُعُلن حديثًا فحسب، بل بل وإنّما
 مشروعها . فالهاجسس والقلق اللذان تسبَب بـّما اليهُّد العرب، كما أوضحت
(1) عن أصول التعبير المستحدث (التـراث ا'نـيهو ـ مسيدحي"، انظر : Novick, The (1) Holocaust, 28.

إيلا شو حط (1)، كانا بضخامة ذلك الذي سبّبه الفلسطينيّون، مضافًا إليه "قِطعانه العرب المححدقين بهذه الواحة الجديدة لنلثقافة الأوروبيّة ـ أو ما

 الفلسطينيّون؛ ففي هذا السياقِ، ادَّعَت الصهيونيّة لنفسها الأطباق الفلسطينيّة، ،
 بات يُعرف في الولايات المتّحدة وأوروبا "بالكسكوس الإسرائيلي")، وقامت
 اليوم "بالسلطة الإسرائيليّة) منتحلة إيّاها جميعًا كأطباق وطنيّة لها .

لقد جرى تصوير الفلسطينيّن بطرق مـختلفة، وإن كانت مترابطة في سلسلة


 النعوت المعادية للساميّة الملصقة باليهود الأوروبيّين وتَبَّنِّها من قبل الصهيونيّة الـيّة

Ella Shohat, Israeli Cinema: East/West and the Politics of : $:$ b $\quad$ ( 1 ) Representation (Austin, TX: University of Texas Press, 1989) and her «Sephardim in Israel: Zionism from the standpoint of its Jewish victims," Social Text 19/20 (Fall 1988), 1-35.

 الأمير كيّة مادلين أولبرايـت في عا تشرين الثـاني/ نوقمبر 199V، في لنـدن، حـيث

 peace/archives/1997/mell14b.html

Herzl, Old New Land, 42 ( $\left.{ }^{( }\right)$ Menachem Begin, speech to the Knesset, quoted in Amnon Kapeliouk, ( $\mathfrak{\varepsilon}$ ) «Begin and the 'Beasts'.» New Statesman. June 25, 1982.

في وصفها للفلسطينيّنـ. وبينما سعى هرتزل إلى ״نقل السكّان المعدمين" إلى

















التحوُّل .

 أرضهم، وأخضعتهم منذ عام 198^ هُحتى عام 1977 إنى النى العيش في ظلّ
(1) انظر موقعهم في www.idi.org.il/english يسـجـا هنا الاستطلاوع زيادة في الدعم




نظام عسكري وعنصري يذكّر بحياة البهود الأوروبيّين، في ظلّ أسوأ أنظمة










 الزراعة الفلسطينيّة، ولهذه العاية تولَّت إسرائيل اليهوديّة تصحير الأرض
 مئات الآلاف من أشهجار الزيتون الفلسطينيّة في الضفّة الغربِّيَّة وقطاع غزّة،

 للفلسطينيّين بالعيش إلاّ في الصحراء(\%). إذ لا يُمكن إلاَ لليهود المعادين

Sabri Jiryis, The Arabs in Israel (New York: Monthly Review Press, انـظـر (1) 1976).
.Hirst, The Gun and The Olive Branch, 312-314 انظر (r)
See Uri Davis, Israel: An Apartheid state, (London: Zed Press, 1987) ( $r$ )
 الثمانية الأولى للانتفاضة التي اندلعت في أيلول/ سبتمبر r..... بينما تذكر مصادر =

للساميّة فقط العيش في صورة أوروبيّة زائفة من التلال الخضراء والــهول، أمَّا الفلسطيني المُهَوَّد فليس عليه العيش إلآ في الصحراء، وذلك إذا سُمِح له بالحياة أصلاً .

استطاعتـ إسرائيـل أن تَستَنِيـِ مـختلف الظُروف التـي عـنى اليهود






 مستويات الدولة، مع حمالات سياسيّة من قبل المتطرّفين تدعو إلى إلى طردهـم
 تاريخ الحملات اللاساميّة الداعية لطرد اليهود من أوروبا(1" أمّا في ألـي تلك
 يقبعون ويذوون في مـخيمات اللاجئين منذ ستّين عامًا بدون حقوق، إلىا إلى
 و"إعادتهم إلى وطنهم"|(ب). وحتى فلسطينيّو الشتات من أولئك الذين بحتوا

Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and أخرى مـــــر www.miftah.org/ Democracy report.cfm
(1) حول الفلسطينبِبن في الأردن، انظر : Joseph Massad, Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan (New York: Columbian University Press, 2001) Chapter 5.
"The Obligations of حول اللاجئين الفلسطينِين في لبنان، انظر : وديع سعيد، (Y) host countries to refugees under international law: the case of Lebanon,» in

عن الاندماج في أوطانهم الجديدة يُحال بينهم وبين ذلك بانتظام في أغلب



 الُعمليّة على أكمل وجهـ
 الاقتراب من أجلادهم الفلسطينيّين العبرانيّين، بل على النقيض من الِّلـن ذلك،







 وليس بمستطاعهم المطلالبة والادّعاء بأسلافٍ استخر جتهـم الصهيونينّة حفرًا




 الإسلامي، فقد تمسَّك أولئك الفلآحون بتقاليد أجدادنـادهم العبرانيّنين، كأوضح
$=$ Naseer Aruri (ed.), Palestinian Refugees: The Right of Return (London: Pluto Press, 2001).

ما يكون في احتفاظهم بالأسماء ذاتها لقراهـم" "، حيث يمضي بن غوريون إلى حدّ الجزم بأنَّه :
 [الفلـسطينيّيـنـ] في غرب فلسطين موحّـدون في الشـكـل الـخارجي وفي




بغضّ النظر عن رؤية بن غوريون المُبَبَرة والمنسيّة الاَن، إلآ أنَّ ثوابت الفكر الصهيوني تتواصـل باطّراد، من كتاب اهولة الـيهودا) لهرتزل إلى

 الرغبة الصهيونيّة بالنقاء القومي والعرقي والديني غير الملوّث بالآخر لا تحيد كثيرّا عن سابقاتها الأوروبيّة القوميّة المعادية للساميّة .

لقد كانت أوْرَبَةُ الدولة هدفًا واضحًا منذ البدء، إذ تصوّر هرتزل الدولة

 كلغة للمستعمرة الاستيطانيّة كونها لغة (غيتو" و"رطانة مشوّهة بائسة)|"(r)، في

David Ben-Gurion and Itzhak Zvi, Eretz Yisrael be'Avar vebeHayyah (1) .(Eretz Israel in the past and the present) translated from the Yiddish by D Niv (Jerusalem: Yad Yitzhak Ben Zvi Publishing, 1979), 195-206



Herzl, Jewish State, 146 ( $\upharpoonright$ )

حين أظهر مجدَّدو العبريّة في أوروبا الشرقيّةَ فهمًا أفضل للأوْرْبة من هرتزل الأوروبي الغربي، الذي سعى إلى المحاكاة العمياء، بحيث أصرّوا على لغة


 اليهود القدماء باليهود المعاصرين، إلاّ أنّهم قد تو توجّسوا حول لفظ العّبريّة ؛ ففي هذا المـجال، وكما رأينا سابقًا، يُصرٌّ فلاديمير جابوتنسِيكي، مؤسّس الصهيونيّة التصحيحيّة، في مقالته (اللهجة العبريّة) عام • $19 r$ على أنَّا "هنالك بعض الخبراء مـّن يظنّون أنَّ علينا تقريب لكنتنا من اللهـجة


 فيما عبّر بن غوريون عن قلقه من إضعاف اليهود المغاربة للتحوٌّل الثقافي
 فنحن ملزمون بمـحاربة روح المشرق، التي تفسـد الأفراد والـجماعاتات،




 Shohat, Istaeli Cinema, لدى 55
Sammy Smooha, Israel: Pluralism and Conffict (Berkley and Los Angeles, ( $Y$ ) CA: University of California Press, 1978), 86-88.
(Y) آريه جيلبلوم، (مآرتس)، بY نيسـان/أبريل 19\&Q.

الأوروبيّين، بغضّ النظر عن مدى إخفاقها، وذلك من أجل (تطويرهم")(1)
 Aryanization of the Jewish State دومينو، بدأ في ألمانيا وانتهى في فلسطين . فبينما كانت معاداة الساميّة




 هذا الإحلال، إذ إنَّ السكّان اليهود ضمن المستعمرة الاستيطانيّة، وبغضّ
(1) (1) انظر : Shohat, «Sephardim in Israel . وانظر أيضًا : الفصل الثالث. . Selzer, Aryanization, 86 ( ( (











 على أنّهم متشابهون) . أضف إلى ذلك أنَّ قولبة اليهودي المنحطّ ، اليهودي الطفيلي،
 المجموعتين في آن معا في اللاساميَّة الألمانية في القرنين التاسع عشر والعشُرين.

النظر عن أصولهم العرقيّة، قد استدخلوا هذه الأبستمولوجيا المعادية للساميّة في وصغهم للفلسطينيّين .

إنَّ هذه ليست ببساطة بنية فوقيّة عصابيّة ابتُليت الصهيونيّة بهـا ؛ بل بل هي الأبستمولوجيا المؤسّسة التي تستند إليها . فإذا كانت الصهيونيّة قد انطلقت من رفض كلَّ ما هو يهودي لصالح الثقافة الأوروبيّة، فإنَّ مهمّتها البيداغو جيّة الِّية كانت بالتالي تحويل كافّة اليهود إلى ذلك النموذج. لنلكّ، ومن أجل تسويغ جهودها في استعمار فلسطين أمام عالم أوروبي مسيحي، ستقدّم الصهيونيّة اليهود على أنّهم حاملو الثقافة الأوروبيّة إلى أرض مُتْقَلة بالسحّان البرابرة


 قد تجسّدت سابقًا في يهود الشتات. فمسألة (إهمال") الفلسطينيّين لأرض فلسطين التي كانوا قاطنين ("طفيليّين") لها ليس بغريب عن الفكرة المعادية للساميّة التي وصفت اليهود الأوروبيّن بأنّهم مستهلكون غير منتجين يعيشّون ("طفيليًّا" على المجتمع المسيحي الأوروبي.

لكن، حتى عندمـا تتطابق بعض التمـاثـلات بين المـمـارسات المـعادية

 الإسرائيلِيّين اليهود اليوم، هو أنّهم أتباعٌ مـخلصون للاّساميّة، كما سأبيِّن تاليُّا، لكن هذا ليس بالتطوّر الـجديد، بل يعود إلى نقطة في الوراء حيث

 (امفهومة تمامًا) وكانت (اصحِّيّة) أيضًا (ومفيدة للشَخصيّة اليهوديّة) . ويضيف

 وسوف ينتقل هرتزل لاحقًا لرعاية تحالفات مع المعادين للساميّة في زمانه، ،


 بحسب ما نقلته صحيفة (هاآرتس" الإسرائيليّة :
"امن أجل الإعداد المناسب للحملة القادمة، قال أحد الضبّاط الإسرائيلِيّن
 الضروري في واقع الأمر، استقاء العبر من كلّ مصدر ممكن، فإذا كانت المهمّة هي السيطرة على مختّتم اللاجئين المكتظّ بالسكّان، أو السيطرة على حيّ القصبة القـديـم في نـابلس، وإذا كان من واجب قائد المهـمّة أن يقوم بتنفيذها من دون ضحايا على الجانبين، فإنَّ عليه أوّلاً أن يحلّل وألِ وأن يستبطن دروس المعارك السابقة ــ بما في ذلك، ومهما بدا ما سأقوله صادمًا للأذن،

 فباتّفقاق الكثير من رفاقه أنّه من أجل إنتاذ الإسرائيليّين اليوم، من الصائب استخدام المعرفة الناجمة عن هذه الحرب الرهيبة، والتي كان ضحاياها من أقربائهم

أمّا المممارسة الأحدث، والمتمثٌّلة في تـدوين الأرقام على أذرع آلاف

Herzl, Complete Diaries, Vol. 1, 10 (1) (Y) أمير أورين، (اعلى أبواب ياسر غراده)، (هآلرتس"،

الفلسطينيّن المحشورين في المعتقلات الإسرائيليّة منذ شباط/ فبراير r.r r،
 وإنّما كنموذج تعليمي للجيش الإسرائيلي (1)

إنَّ هذه العنصريّة الصهيونيّة تنبشق بوضوح من سابقة معادية للساميّة تّمّ ببساطة استبدال موضوعها . لذلك فإنَّ ديمومة المسألة الفلسطينيّة مريّة مرتبطة







 الحرب الُعالميّة الثانيـة، عنـدما انتشُرت روايات حول تحويل اليهود إلى
 المنظار المعادي للساميّة، حيث يتحدّث بن غوريون نفسه عن الناجين على
 قساةً، وأشرارًا، وأنانيّين، وأنَّ ما عانوه هناك قد أدّى إلى تدانمير ما تبقّى من

(1) جدعون ألون وأوري نبر ، (اموفاز : جيُش الدفاع الإسرائيلي سوف يتوقف عن كتابة


Beit-Hallahmi, Original Sins, انظر 129-128) (r)
Quoted in Peter Novick, The Holocaust, 69 ( $\Gamma$ )

بالضبط هذا المسـخ لليهودي إلى اللاسامي، ولهذا فإنَّ ديمومة اللاسـاميّة كمرشـد إبستمولوجي داخل الصهيونيّة يعلّل الكثير من ديمومة المسـألة

الفلسطينيّة .

## القوميّة

إنَّ الصهيونيّة هي في المقام الأوّل آيديولوجيا قوميّة على طريقة التقليد
 الرومانسيّة الألمانيّة (شاملة فلاسفة من أمثال هيردر وفيخته من بين آخرين)، وحر كة الشباب الألمان (التي كانت الصهيونيّة محاكاة لها)، بالإضافة إلـا بلى الفكر والنظريّات التطوّريّة حول العرق والانتحطاط في نهاية القرن، قد

 بعث اليهود (إلمنحطِين")"، فيما كان نورداو حريصًا على النى التأكيد (أأنّا لن

 الشماليّة، أو هوتنتوت في جنوب إفريقيا، أو أعضاء في قبائل البابوا في (أستراليا")
 () Juedische Turnzeitung وحزيران) وند نشرت في الأصل في
 Reinharz (eds.), The Jew in the Modern World: A Documentary History, 434-435 (Oxford: Oxford University Press, 1980).
Yosef Gorny, The Arab Question and the Jewish Problem (Tel Aviv, Am (Y) Oved, 19850, 39.

إنَّ الصهـيونيّة، كغيرهـا من القوميّات، مؤسّسة علىى ثنائيّة من الذات



 أبستمولوجيِّتها برمّتهجا، بـحيت ترى في اليهودي كلّ مـا ليس في المهويّة الصهيونيّة الجديدة . ويترجم ذلك في المعجميّة الصهيونيّة بنبذ يهودي الشتات
 غرار اللاسامي في معارضته لكينونة يهودي الشتات بحدّ ذاتها . فإذا كان
 الإسرائيلي ملتزم بمشروع مماثل، وقد باتت المساندة الصـهيونيّة الممنوحة
 للتاريخ(1)، ولا يضاهيها في الأهمّيّة سوى التزام الصهيونيّة بإبادة يهودي

 تُشْكِل في أغلب الأحوال، الكثير من الوجود اليهودي عند نشوء الصهيونيّة)،
(1) حول تعاون الصهيونيّة مع النازيّة، انظر : Lenni Brenner, Zionism in the Age of (1) . . . the Dictators: A Reappraisal (New York: Lawrence hill, 1983) تعاونهـم مـع الـحكـم في الـعراق ومصر من أجل بلـورة نزوح اليـهود الـعراقتّبن
 تعاونهم مع الجنرالات الأرجنتينيّين الذين التّبعوا سياسات لا الاميّة تستهـفِ اليهود

 Noam Chomsky, The Fateful Triangle: The United States, Israel and i. the Palestinians (Boston MA: South End Press, 1983), 110.

بحيث يتمّ النظر إليها من خلال منظار اللاساميّة. لكن، كما تفسّر شوحط،
 الـجـديـدة، في حـالـة قـلـق دائـم وخـوف مـن عـودة الـــكـكـبوت بـالـمـعنـى
 الفلسطنينيّن، كيهود الشتات الجدد، تضمن الصهيونيّة استمراريّة توازن ذاتيتّها الجديدة وذلك عبر قمعهم. وهكذا ، فإنَّ ديمومة قمع الصهيونيّة للفلسطينيّين الـين ضروري لكي تتمكّن من الحفاظ على البنبة الأنطولو جيّة لهويّتها الجديدة ،
 يذكّرنا هـنا بـالصيغة السـارتريّة حول ضرورة اليهـودي من أجل الكيـنونة الأنطولوجيّة للاّسامي .
 أوروبي مستعمِر، أمِلت الصهيونيّة في مساعدته وتوسيعه في آلِّن آن معًا . وقد
 197ヶ واستقلال مستعمرات البرتغال الإفريقيّة (شاملة أنغولا والموزامبيق) عام 19Vo، إسرائيل لتناطح إلى جانب روديسيا وجنوب إفريقيا على أنّها
 مستعمرة استيطانيّة منذ عام 199 1 فلم يكن وضعًا مطمئنًا لإسرائيل، ،لمّا المّا

 العـالم (Y). إلاّ أنَّ تحويل الصهيونيّة لليهودي إلى أوروبي لاسامي يظلّ

Shohat, «The Sephardim in Israel» (1) (r) حول النزعة التفو قيَة العنصريّة اليهوديّة في إسرائيل وتآمرها مع اللاساميّة، انظر الفصل

العنصر المطمئن في استراتيـجيّتها المثابرة من أجل حشد الدعم الغربي

إنَّ الشكـل الـذي تطرح إسرائيل نفسـهـا من خـلاله، عـلى أنّهـا امتـداد
 أوروبا وأميركا في غضيون القرن المـاضي . وقـد عَبَّر هرتزل عن فهـمـ جيَّد
 للصهيونيّة : اإنَّ حكومات كافّة الأقطار المبتلاة باللاساميتّة ستكون شديدة
 يسهـ اليهود الفقراء فقط" في تمويل هـجرة يهود أوروبا ، "بل المسيحيّون

 فهـمه لدور اللاساميّة في الجهود الصهيونيّة فلا يمكن أن يكون أوضح من هـذا، خـيـث يؤكّد دونمـا خـجل : (اسيصبـح الـالاسـاميّون أفضـل أصـدقائنـا المعتمدين، وستصبح البلدان اللاساميّة حليفة لنا |(2)

إنَّ ديمومة اللاساميّة في الفكر الأوروبي الأميركي اليوم، إلى جانب

 الإطلاق في هذا الصدد، أن تكون الأصوليّة المسيحيّة المعادية للساميّة هي أشدَ مناصري إسرائيل في الولايات المتّحدة، فالصهيونيّة قد وعت ذلك

Herzl, Jewish State, 93 (1)

تمـمُما، كونها قد بنت مشُروعها بالكـامل على هذا التوقِّع والافتراض

وتشير الصهيونيّة إلى مقاومة الشعب الفلسطيني للمشُروع الصهيوني،













 الآّسيوي في اليهودي، لعلمهم أنَّ ما سينجم عنه هو خسارة الديّم الدعم الأوروبي والأميركي.

ذلك أنَّ الصهيونيّة لم تناضل طوال مئة عام من أجل تحويل اليهودي إلى

 كبح اليهودي في داخلهـا ـ وهكذا فإنَّ الالتزامـات الأميركيّة والأوروبيّة

اللاساميّة لدعم اليهود المنزوعة عنهم يهوديّتهم في إسرائيل، تقع في قلب المسألة الفلسطينّة، لذلك فإنَّ ديمومة المسألة الفلسطينيّة، هي فعليًّا ديمومة المسألة اليهوديّة، حيث لا يمكن حلّ كال المسألتين إلآّ برفض اللاساميّة، ، التي ما زالت تجتاح معظم أوروبا وأميركا وما زالـت تعبّئ كره الصهيونيّة نفسها ليهوديّة اليهود والفلسطينيّن .


Palestine books كتب فلسهليرد

t.me/soramnqraa

ورظُّن الكاتبُ المنهج التاريخيٌ وقدر اتهِ النقدئّة النصيّة في شرح الأحداث











 ويتطلّب تجاهلها تعميةً النظر عنه وتشوية الواقع والذا الذاتِ

عزمي بشارة

## telegram @soramnqraa

## telegram @palkotob


[^0]:    (1) المصدر السابق، بّع.
    (Y) المصدر السابق، ،

[^1]:    Edward Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 286, 1979). (1)

