



## أدوارد ســـيـلـ: المـنـفى والــــويــة... الأنــــا والآخـــر


 تيمثل نفسه، وأن تكون صورته انـهي في كتاب (صور لم يسجن ذاته داخل انتماء مسيّع.

 وهــُ، من غنير أن يتنكر لأي منها.. قريبا


















 فللنصوص (بما في هذا المقطوعات الموسيڤية والعروض) طرائق للبقاء، لدرجة أنتا نجدها دائـمـأ، في أكثـر حالتها نقاء، متشابكة مع






 ككنه يدرك مدى وقوة وحتمية الانبرتبا


 لواتع، أولعالم يغلي بالتناقضاتو والصرأعاتي








 معينة. . كان منحازًا كلإنسان أياً كان جنسه أو عرقه أو مكانه أو عقيدته.

## ज

سعد محمد رحيم
ختارها .. تجربة الخروج والاقتلاع من مكان

 صيفية مح عائلته الموسرة.. أماكن لا يستطيع



















 علىى الخط الامبريالي الفاصيل، كما هو وا واتِي


كان ملتزمأ، حرا، ينفر من التزمت والتعصبّ. كان إنسنياً بحق، يتحرك على الحدوِد المعنوحا كان بين الثقافات والهويات، حامكا اسلمى ما شِّها التنوير من قيم نبيلة وأفكار، أهمها؛ حنحرية والتسامح والعالمانيّهة. وعلى الرغا











 اثقافات. تتقاطع ثقافات الشرق والغرب هناك؛ الهيلينيّة، والأغريقية تحدثنا والأرمنـية عـام، والسورية







