REPRODUCED FROM THE HOLDINGS OF THE U.S. HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM ARCHIVES

"(as interpreted) I don't agree to give the world to talk about the past. It is a matter of fact, I think that people will understand, anyone who has lived through the ordeal, through the period and the war. Everyone who lived through the terror, through the period and the war will understand."

B. Hans Brand, it is now 1945, and my impression that you were never willing to discuss this. And this time I've come to discuss this."

...
H.B. That I would like, in a matter of fact, because Hansi Brand was the wife of Joel Brand and the collaborator of Retzel Kastner (?), the two who were the most important in the negotiations about the fate of the Hungarian Jews, what I think is that she should tell her own point of view - how she saw the things at the time and how she sees them today; if she has changed her mind, or if she didn't change it.

C.L. Certain facts... I can talk about the facts, I can tell how the committee was established and how certain conclusions were reached, and about what was done. If you like I can tell about these facts.

H.B. First of all, I would like it if she could tell me that kind of personalities were... first Joel Brand, her husband and Kastner, if she can define them. But she can talk as long as she wishes.

H.B. Please permit me to begin at the beginning.

C.L. Oh.

H.B. None of us, of course, was an expert in rescuing people. Each of us on the rescue committee had his own private occupation. Otto had been an engineer, Kastner had been a journalist, Hoffmann a salesman, Schwindmann a diamond dealer, and we ourselves had a knitting factory.

If we ask ourselves how we came to be involved in rescuing people, we can say that for my father had somehow inherited it from his parents, because our home in Hungary had been open after the First World War to take in the many, many Polish refugees she arrived at that point.
REPRODUCED FROM THE HOLDINGS OF THE
U.S. HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM
ARCHIVES

G.I. Jewish refugees. Most of that period were with our Great
grandparents. I remember my parents with great pride.

I can add that about the same situation had existed in Joes's
home as well. So long as I am talking about the period in
his home as well as long as I am talking about his home.

Onewas also a centre for Jewish students who were hoping to
return to the U.S. and brother-in-law had been found after we thought they
were dead, but of course our joy was very short-lived, because they
brought us the first eyewitness reports of what had been happening in Kamienets-Podolsky and they told us about Jews who had had to dig their own graves and about people who had been buried alive.

Needless to say, this had a tremendous influence on us, and when I say that we were horrified this would be a mere understatement. We decided that we must begin to act, and therefore when the Zionists began organising the rescue operations we decided to join them.

C: Was Hansi Brand personally a Zionist?

H.B. (Yes?)

C.I: And Joel too?

H.B. Yes, we had been Zionists; we were awaiting our certificates at that point. Joel had been waiting for his, and we were going to emigrate to Erez.

C: Did you come to Palestine.

H.B. Yes.

The first to come were people from Germany who had known Joel, and people gave one address, the address of our home, so our home became a centre for Jewish refugees... Jewish refugees from Germany.

At this time Hungarian Jewry was still living in peace and quiet, and was not fully aware of what was happening in Poland. True, they followed the news of what was going on in Warsaw, but this was all so far away and people in Hungary didn't believe that it would ever reach them. They didn't know of the crematoriums,
REPRODUCED FROM THE HOLDINGS OF THE

U.S. HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM ARCHIVES

but they had heard about systematic killings and they heard the decision to annihilate the Jews in Germany and Poland, and they gradually realized that wherever the Germans invaded, they were following the same course and that this would be a decision to annihilate Jews; but Hungarian Jews just could not believe that this was the decision. They believed that the Jews feel a real danger. The threat first and the Jews were not so severe as to join the committee because they knew what was happening. When the refugees arrived they would have to decide to try and establish a relief fund so that a better-named person should be on the committee, and it actually became the Chairman of the committee.

They must add that the Jews feel a real danger. The threat first and the Jews were not so severe as to join the committee because they knew what was happening.
changed our lives utterly and completely. Our prime purpose became to find ways of communicating with the various towns and to help the refugees, we tried to establish contact with Germans through whom we could help rescue some of these refugees. As had been done in the negotiations by Fleischmann and Weissmandel in Slovakia, we wanted also to negotiate and, perhaps with the use of large sums of money, to try and rescue people there. We knew that the Germans were losing the war and it was only a matter of time before they lost completely.

HANSI BRAND

One day Joel received an invitation to come to the Gestapo to see Eichmann. Joel had already met Krumner and Habscher, he had met Eichmann. Eichmann was not ashamed, he outspokenly said "I am the person who was responsible for what happened in Poland and Czechoslovakia, and now I will also see to it in Hungary. But I have an idea; we can make a deal, (and I must say this in German) - 'Blut für Waren'..." Joel was at first so shocked by the words that he couldn't find the answer and asked for time to think. He told Eichmann that he was not the sole person who made decisions on the committee, and that he must consult the others.

The offer that Eichmann made was that for every truck we gave, he would set 10,000 Jews free. In our circ...
had no idea of what to do, and the next day held in store, and this proposition seemed extremely macabre to us, but since there was no choice we began to discuss the prospects.
Suite de l'enregistrement ZUSCHI BRAND en allemand

La : Ja, das ist sehr schwer zu verstehen, weil es war eine phantasistische Überraschung, und ich möchte wissen, was war die Eindruck, das Joel tat von Eichmann gesehen. Was hat er gesagt?

HB : Joel war sehr, sehr überrascht, als er erfuhr die Tat von der ganzen Geschichte. Alle waren überrascht, denn es war eine unglaubliche Sache. Aber da die die Gestapo mit so ein Angebot gekommen ist, da mußte eben etwas dahinter stecken. Und man hat die gesagt, das darüber...

La : ... gesagt.

HB : ... gesagt, was und wie man soll etwas unternehmen. Es war keine einfache Sache, verlangen 10,000 Lastkraftwagen. Aber damals wir haben uns schon uns so verstanden. Das handelt sich über die Reste jüdischen Judentums, daß doch die freier war, wenn es ist durch irgendeine Anzeige wird irgendein etwas unternehmen, ritten diese Reste um. Das war schon nach, daß sie 5 Millionen Juden umgebracht haben. Also da wir keiner andere Ausweg nicht mehr haben, mußten machen, daß man kennen, irgendeines machen. Und wir wissen irgendeines unternehmen. Und dann ist da noch dazu ein Angebot.
gekommen, daß ?? bereit ...... ?? V. Ausland zu schicken.

Dann haben wir schon wirklich erst gestraft. Klar war uns, daß die die Deutschen selber reden, daß sie schon den Krieg verloren haben. Und sie wollten nicht - ein Teil von den Deutschen - sagen an die Eichmann ...?? Das war noch profitieren davon, für Deutschland Material. Aber sie waren viele, die wollten durch diese Angebote ihr eigenes Leben retten. Dann sie haben gewußt, daß nach dem Krieg kommt für ihnen die Abrechnung und sie müssen dafür verantwortlich sein, was sie getan haben. Als sie nun ... damals waren wir noch nicht so gut orientiert in dieser Minute, in dem wir diese Angebot bekamen haben. Aber eben das war ein Stützpunkt. Das ist jetzt die Zeit. Wir können vielleicht etwas noch machen in diesem Weg, und so hat man beschlossen, daß ?? soll nach Istanbul fahren.

La: ?? Jod. wollte nach Istanbul gehen.


La: Und ?? war der amerikanische ..

Hb: .. der Geschäftsführer. Und die Aufgabe, warum ich in diese Angla-
genheit gestellt habe, weil ich hab gewußt, wo es Arbeit finde
und Auftrag von den Deutschen.

Ja.

ND: Und es war nicht so eine Selbstverständlichkeit, dass jeder sich selber bestimmt, dass er will fahren? denn es waren verschiedene Angebote, aber die Deutschen, die Großmütter, die haben verlangt, dass zum kommt in Betrag. Und das das das Juhi ist gefahren. Also das ist schon nicht wichtig ob wohl Groß?? gefahren ist oder

Bob. 247 (H 6)

Ja.

ND: Sie wissen, dass viele Leute waren, es war gesagt, dass derブランド war nicht der richtige Mann für die Führung eine solche Negotiation in Istanbul. Und Kasernen selbst schreibt in seinem Bericht, dass die Frage, ob ein anderer Mann wäre besser gewesen, wäre ohne diese Führung, dass diese Frage wird niemals beantwortet werden sein. Ich wollte Ihre persönliche Meinung, ist eine Rivalität zwischen . . . ?

Ja.

ND: Später als die Verhandlungen mit Eichmann über die Vater ernst wird, anfang hat man das nicht ernst genommen, man hat aber nicht gestanden, überhaupt nicht gedacht. Und dass eigentlich Juhi ist führen, das war sehr immer er hat seine Treue zu dieser Geschichte halten. Juhi war zwischen den Personen, die wirklich selbst sich sich eingesetzt haben ohne irgendeine politische Gedanke, ohne irgendeine zuvor gekommen ist. Mein, einfach es war nur einfach ein menschlicher Drang zum Helfen. Und eben das eben hat man zu ihm Vertrauen gehabt. So war zwischen den Personen,
die Erleichterungen von ungarischer Seite gekommen sind, der ??
jüdischen Vermögen... und... und... Also keiner von uns hat nicht dar-
über gesprochen, daß wir wollen, unsere Vermögen retten. Wir haben
überhaupt nicht auf unsere persönliche Sachen Interesse gedacht...

Ja,...

Und das war gut bekannt. Jund hat nicht angefangen, wenn ??
damals... ja... ja... Es hat schon bewiesen, daß er eine

treue...

La: Ja...

HB: Also, ja, also, und die Minute, wo das ernst geworden ist, diese
Fahrt nach Istanbul, da jeder eher hätte..., das ist ein
historischer Moment. So was wie in die Geschichte nicht la. Und
da müßten sagen, daß jeder Buch war interessiert, aber er soll
diese Mission erfüllen. Aber

La: Ja. Das heißt, wer ist er?

HB: Sagen wir zuerst??

La: Kassner sollte fahren?

HB: Kassner sollte fahren.

La: Dr. Fischer auch.

HB: Dr. Fischer wohl interessant, wenn er schreibt in seinem Buch:

"Ich eifersüchtig persönlich war dafür, daß Kassner soll fahren, denn
ich habe das Interesse nicht gestellt, daß sie sollen meine zwei
Kinder wie als Geisel bleiben." Das ist keine...

In: Aber war es Ihre persönliche Meinung? Und glauben Sie, daß...

HB: Meine persönliche Meinung, daß einer hatte keinen Wohls nicht
gehabt, denn es war nicht so eine Verhandlungseinzelerheit
wirklich, wenn man ein Geschäft macht mit... sagen wir mit Tex-
tilien oder Leder. Und das war eine Sache, wo wo Draußenstehende,
den nassen Platz ohne irgendwelche Verhandlung müßten sie das
eigentlich verstehn. So hab ich auch persönlich verstanden, daß
wir werden dieser Restbetr. von den Juden werden sie alles unter-
nommen, es spielt keine Rolle, man fahrt.

La: Javohll.

HB: Sie werden alles unternommen, und es ist etwas zu unternehmen, daß
vom Geschäft soll immer etwas zustande kommen. Also in
meine Augen damals schon, es war nicht interessant, man fahrt.
Interesant war an und für sich die Angebote.

La: Ja, nun, ich glaube, Sie haben ganz Recht.

HB: Und das vertrat ich auch heute.

La: Gut, aber jetzt in Istanbul. Es war aber... Sie sind...

HB: Das war es bei.

La: Und Sie bleiben in Budapest und Sie arbeiten mit Kasner in dem...

HB: Also dann, ich blieben in Budapest, und dann war ich der Vert-
retter, der mit den Deutschen die Verbindung zu halten. Dazu muß
ich noch erwähnen, das haben einige von unsere Komitee dagegen
protestiert, daß sagen wir eine Frau soll die jüdischen Interessen
nur alleine vertreten. Und einem ich will nicht den Namen nennen,
weil das wir mir nicht zusteht... , hab ich zwei von dieser
Komitee-Mitglieder mit mir aus Schwarmberg?? GENOMMEN UND
VORGESTELL T... Eigentlich unser...
La: Was war Eichmann in Schwartberg?
Ha: Schwartberg war die Hauptquartier von Eichmann.
Le: Von dem... von Judenkommando.
Ha: Dem Judenkommando.
Le: Ja.
Ha: Und... er will das nun dazu sagen, was die Leute nicht wissen, und verdienen können, eigentlich, wir haben außer unserem Mut und Stolz nichts gehabt.
Le: Also so ist das.
Ha: Dass... dass das was bedeutete, um wir nun gingen zu den Deutschen zu verhandeln, wir müssen auch unsere normale gesellschaftliche, sagen, menschliche Benehmung annehmen, dass man so nicht spüren, dass wir einer Angst haben.
Le: Hatten wir Angst?
Ha: Nein. Denn, denn wenn ich Angst gehabt hätte, dann hätte ich schon gesagt, dass ich keine Angst habe, als man mich verhaftet hat. Weil... hatte ich dort gekocht, dann wäre ich schon eine...
Le: Was heißt eine Nicht-Jüdin?
Ha: Eine Nicht-Jüdin... so, ja, und eben das ist das, dass sie nur... haben die Juden so erniedrigt, damit sie ja nicht irgendwie menschlich behandelt werden. Und ich hab ich auch gesagt, also, es ist mir sehr peinlich, und ich glaube, die sehen das auch ein, dass sie sich nicht besser zu dieser Rolle mit den Deutschen gegenüber zu stellen. Und wenn man es nicht, dass man so zittert und...
Angst vor gehen hat, dann sie seh'n sie schon kein das mehr nicht.

La: Ja, ich verstehe.

H3: Wenn sie schon uns einladen, wann sie schon uns empfangen, dann muß ich dieses Spiel mitmachen, ich muß mich benehmen, wie ein Verhandlungspartner.

La: Ja, ganz genau, mit ein Verhandlungspartner.


La: Ja, aber kennen Sie bitte die die Lage, weil das ist sehr schwer zu zu zu zu verstellen ...

H3: Also das ist auch, das ist auch schwer wiederzugeben. Das ist es nicht, wir jetzt sagen es überstehen und schon uns unterhalten, ich in Couch und Sie fragen und ich antworte.

La: Ja, ja...

H3: Also ich war hierbei mit Johi erst einmal zum Richmann, wo Johi mich versagt hat ..

La: Mit Johi?

H3: Mit Johi war ich zum Richmann gekommen. ?? ist wahrerfahren.

Und Johi hat mich bei Richmann ..

La. Kasler sagt das nicht in der Bericht.
H4: ... weil das. darüber werden wir noch zurückkommen. Also, ich bin mit ihm heraufgegangen. Ich hab nicht gewußt, warum ich eigentlich ...

La: Nach dem Vorschlag?

H5: Nach dem Vorschlag. Vor die Dinge.

La: Jaja.


La: Geisel, können Sie genau schildern diese erste Begegnung mit Eichmann?

H7: Also die erste Begegnung war so: daß Jож и Там и Я обер.

Man hat uns gleich heringeführt zum Eichmann. Interessanterweise das war dieselbe Wohnung, wo ich hab gewohnt haben.

La: Ah ja, in Schwarmberg?

H8: In Schwarmberg, in dieselbe Unterkunft. Das war die ??? Hotel Majestie.

Also dann, der mir gesagt, also Frau Brand, Sie wissen, was es handelt, ja und fahrt nach Istanbul.

La: Sie haben bestanden oder er hat einen Stuhl weg...

H9: Erst einmal damals sind wir bestanden. ... Das ist alles so im Stehen, und ... ob ich weiß, ich und mein Mann nach Istanbul fahrt und ich weiß, daß ich muß mich jeden Tag melden und wenn irgendwie, ein Brief oder ein Telegramm oder ein Tele-
fonet. Das ich muß das ...

Lt.: Jeden Tag?

Hb.: Jeden Tag?

... mit wem? Mit wem?

n. Die Eichmann, mit Eichmann. Und wenn irgend...

Lt.: 248 (Hb. 7)

o ich sollte jeden Tag ihn rufen, wenn irgendetwas kommt.

Jon.: Das soll ich dann dann Uberbringen.

Lt.: Die Antwort.

Hb.: Ja. Es war vereinbart, daß ich sollte telegraphieren oder telefonieren oder schreiben, wie es ihm möglich wird. Nach seiner Abfahrt man konnte nie wissen, was mit ihm passieren könnte

in Budapest, wenn man ...

Istanbul?

... n. in Budapest. Ich spreche in Budapest ...

ja, ich verstehe.

... wo da hat ich mich entschlossen, daß ich ...?? auf zum Eichmann...

Lt.: Sie haben selbst beschlossen.

Hb.: Ich habe selbst beschlossen. Und ich hab Kaiser gebeten, er soll

mit mir aufgekommen zu Eichmann, ich will ihn vorstellen, damit

man kann nicht wissen, was es kommt und was es passiert. Ich hab

demal schon eine dunkel gesehen, das Geigel zu sein. Und deswegen

hab ich gleich mal ... vorgestellt, weil Eichmann .. denn

man konnte ja nicht wissen, wie die Sachen entwickeln werden. Und
so ist dann angesangen die Verhandlung über die Gegenen von Pro-
vinz heraufzubringen, falle das Geschäft zustande kommt.

Le: Von Polen?

HB: Nicht nur von Polen, nicht nur von Polen?? sondern
vom ganzen Land. Daß man toll ver-gassen von über... welche
haben schon gewußt, daß die Provinz wird geleert und wir wollten,
das sollen auch von Provinz laden nach Budapest gebracht, daß sie...

Le: Sie, Sie, Sie selbst an die Zeit, wußten Sie, im Auschwitz
war oder nicht?

HB: Sitten haben wir gewußt.

Le: Sie wissen.

HB: Sitten haben wir gewußt.

Le: Wissen genau, daß Auschwitz für eine Vernichtung.

HB: Da hatten wir schon, da haben wir das schon viel früher gewußt.

Wir haben sogar Bericht nach der Schweiz und nach Istanbul geschickt

Le: Ja.

HB: Also das war schon kein Geheimnis mehr. Da hat man nicht über Er-
schießen und Lebend-Begraben, sondern man hat noch gewußt, daß ..
erst hat man gewußt über?? (Gaskammen) und dann hat man später
über?? auch schriftlich

Le: Gaskammer.

HB: Gaskammer. Und dann ... haben wir durch Irmandezarden nochere Be-
schreibung über das nach Istanbul und nach der Schweiz geschickt.

Und das man kann sehen, daß das ...

Le: Welche genau, welche, welche Beschreibung?
Ja, ja. Sie sind überzeugt, sie sind sicher, daß Eichmann hatte eine solche Sätze zu Brand, zu Johi gesagt.

Das sind, das sind Sätze, die man nicht vergessen kann. Sachen, so wie dieser Satz, das kann man nicht vergessen.

Das kann man nicht vergessen.

Nein.

Aber Kahn ... Also er war auch nicht dabei.

Er war nicht da. Also da ... hab ich Kahn bei Eichmann vorgestellt, und wir haben da so sicher gemacht, daß Johi und irgend etwas erleben, daß wir haben von ihm kann verlange, daß die jüdische Sache soll jetzt geschützt und man soll sich vorbereiten für die Auswanderung. Also ... 

Wer hat der Idee, die Idee der Kultur und solche Transporte, ein privilegierter Transport?

Also das war nicht eine besondere Idee. Dann nicht nur von Polen sind die Juden in Budapest. Das sind schon verschiedene Transports. Also das ab auf einem war, ist, wie wir das gesagt hah, wir gebrochen, weil es ist schon so weit gekommen, daß eine halbe Million Juden hat von schon damals deportiert.

Wir haben unter uns behalten, was das so weiter geht - was ist keine positive - nicht da, und er hat überhaupt schon, war eigentlich froh, ist nicht, noch nichts geschehen, da er hat sein Hand gehabt, Eichmann. Und haben ein beschlossen.
Die Beschreibungen über Tod aus Auschwitz. Eine ganz genaue...

Ja, dadurch weiß man denn...

durch, ja ja ja....
Ja, durch sowjet...

und dann haben die verbreitet

Jaja, ja...

Die haben das verbreitet, und das ist auch nach Ungarn gekommen. Also, wenn ich...

Sie haben mich gut dafür.

Wann ich ?? zwei Jungen sind geflüchtet von Auschwitz

Ja, Rudolf Vika

...erinnere ich mich nicht.

Zwei Schweden.

Zwei Schweden sind von Auschwitz entkommen. Sie haben ihnen genaue Plan über Auschwitz gemacht. Und dieser Plan hat man weiter geschickt. Und haben auch davon, das bekommen, und wir haben das auch geschickt. Also nicht mit, daß wir warten hatten, man hat alle Wege benützt, daß man die ausland über die Vorkommnisse verstand es. Also das war schon keine Geheimnisse mehr.

Das heißt, daß Sie wissen, daß die ungarische Juden aus Provinz

ja, sicher wir wir wir, also und da das eine wichtige Sache, das muß ich auch sagen, wenn ich schon darüber spreche, daß nicht... weil

hatte nicht gesagt, sich beilen, sie sollen sich beileen, es nicht passieren, Juden werden nach Auschwitz gebracht. Also, da war schon kein Geheimnis mehr.
das war nicht das mehr, freuten wir auf Erfolg, daß von Tausende
diese 500 oder wieviele Leute aus Budapest

La : 338.

Klausenburg.

He : 338. Also wir haben gesagt, daß bei ?? ?? schon
Juden treten. Dann haben wir besprochen, wenn sie irgend etwas
nicht tun wollen, dann hat kein Mann, daß wir mit denen weiter ver-
handeln. Wir werden auch in, untertauchen. Wenn wir nichts machen,
nur immer draußen und draußen ohne Erfolg .. als besser .. also
und es besser, daß wir hören, aber. Und es war wirklich so eine
ziemlich heftige Diskussion war.

La : Bischmann.

He : Bischmann.

Kochan

La : Gesagt, wie diese Diskussion. Wieviele Mal haben Sie Bischmann
mit Kochan.

He : Sehr oft.

La : Sehr oft.

He : Ich weiß schon nicht. Ich weiß schon nicht. Ich bin nur bei oft.

Also ..

He : Können Sie diese Diskussionen ..

He : Also .. das .. da kann man den .. der Gegenwart schwer zu

bejahen .

In so einer Situation war ich mich nicht auf den Wort-
lauf dieser Diskussion verweisen, ob eins ist sicher, daß ich, mei-
ne Worte habe rezitiert, und meinen Haende haben gesenkt, und
und wir haben beschlossen, bestritten, wir sehen den Bischmann adieu
und wir gehen weg.
La: Sie haben gesagt "adieu, wir gehen weg"?
HS: Nein, wir haben das unter ... mit 2490.
La: Ah ja.
HS: Der ist dort hinten mit seiner Sekretärin unterhalten, und dann ich weiß nicht, was er mit der Sekretärin gesprochen hat, jedenfalls wir haben unter uns besprochen, könnten wir verlassen den Zimmer und gehen wir weg. Und dann hat er gesagt: "Also, geben Sie mir eine Liste, und ich werde die Leute aufführen lassen, dass sie in Istanbul melden können, dass ...
La: Ja, weil am Anfang er hatte gesagt: "Ja, Sie können einen solchen Transport machen", und dann er hat gesagt: "Kein, ich will nicht mehr USW."
HS: Also hat er immer ein Hin und Her, was für eine Leute er nehmen hat. Also muss ich sagen, mal nicht hat er zutun gehabt, wenn er konnte deportieren noch 10. Und wenn man hat ihn verhindert dabei, also dann war er wütend. Eigentlich hat es ein treuer Nazi und so, also diese ..., dass die Juden müssen entdeckt werden und ausrotten, wenn die ..., wenn die ..., also manchmal hat das auch einmal genommen. Aber ebenfalls, es war ...
La: Das heißt, das war eine sehr heftige Diskussion.
HS: Das das das war immer eine sehr heftige Diskussion, weil es war immer schwer, Fäden zu halten, denn er hat manchmal auch geschrien.
La: Schreiben?
HS: Schreiben. Zum Beispiel! "Die stellen sie sich vor, dass ich soll zu den Juden auftreten".
Ja, und?

Und manche solche Nachrichten (?)

Ja: Manche habe ich auch ...

Roh. No. 249 (HR 8)

La: Ich habe eine Frage: Man weiß, daß vor, daß er hat nicht die die Juden in ?Cluj zum Beispiel gewarnt über über ihre Schicksal im Auschwitz oder was denken Sie über diese ..

HB: Das ist, das ist die „belste Lüge.

La: Das ist, das ist eine Lüge?

HB: „belste Lüge.

La: Ja.

HB: Darals als die Deutschen nach Ungarn kamen, hat man schon so gar in Klausenburg??

La: Ich weiß, weil die waren auch im Arbeitsdienst – und dann habe ich schon gehört und gewiesen, was sich dort abspielt.

La: Ja.

HB: Abgesehen davon, daß der „President von der „zionistische Organisation von Klausenburg vor in Budapest ..

La: Dr. Fischer?

HB: Dr. Fischer. Und er hat gesagt, weißt du, was los ist. Außerdem ich, man habe Geld geschickt.

La: Zilenski? Kennt er einen Benen der Judenrat von Cluj??

HB: Ich weiß nicht, ob er war Mitglied vom Judenrat.

Das wissen, daß er war auch im Arbeitsdienst, und da weiß ich, man hat ihm Geld geschickt für, daß er solle ?? Ausgeben er wollte das Geld nicht übernehmen. Es liegt noch die
Maedchen, die das Geld nach Klausenburg gebracht hat.

La: Aber meine Frage ist folgendes: hat z. B. Dr. Fischer, Dr. Fischer war in Schwiegervater von Kaeser ...

HB: Ja.

La: Und er war der Praesident von der sogenannten Judenrat in in Kluj?? . Hat Dr. Fischer genau gesagt zu die die 15 000 Juden, die ins sogenannte Kluj-Ghetto gelegen haben ....

HB: Ob der Fischer das gesagt hat, kann ich nicht sagen, denn ich war nicht in Klausenburg. Ich war nur das sagen, daß der Dr. Fischer war in Budapest, und er war mit informiert, was sich in Polen und in der Slowakije abspiel.

La: Ja.

HB: Und das ist unglaublich, daß sie das behaupten, daß sie überhaupt von nichts gewußt haben.

La: Aber die meine, die die die einfache Juden, die ...

HB: Einfache Juden ...

La: .... von oder ...

HB: Was meint einfache Juden? ... aber wenn da so ein Geheimnis war, z. B. der Mark ?? der Redakteur von Untere... ?? der ist gestorben. Aber seine Frau war auch in dieser Klausenburger Ghetto. Aber er ist geflochten nach Rumänien. Er hat Freunde und gelassen in Klausenburg. Und sie sind herein in Ghetto und sind gerettet worden durch diese ...

Ir: Aber ...

HB: Also das bedeutet, daß ... was hat gewußt ...
Ja, aber wissen Sie, warum ich habe eine solche Frage. Es gibt einige Leute, die in Auschwitz geschickt waren und die ja, und sie sind zurückgekommen. Und diese Leute sagen, daß sie nie wissen, sie wissen nicht, man hat uns nichts gesagt.

H2: Also ich finde in meine Vorwürfe als ich noch mit Ihnen gesprochen habe, dazu kommen, die die Leute nicht Kenntnis nehmen wollten über diese totale Judenvernichtung.

La: Das ist sehr wichtig, bitte.

H3: Sie wollten davon nicht Kenntnis nehmen. Sie haben das nicht zu sich nehmen kommen lassen, so lange sie das fern gehalten haben. Sie haben nie wissen, getrunken, geschlafen, gelebt wie in normalen... alle, alles in Ungarn, und alles die massen die man in Arbeitsdienst genommen nach Rußland. Also, die haben auch geschrieben, die haben Kriegssoldaten, die sie geschickt und sie haben Pakete verlangt. Aber man kann nicht Ihnen sagen, das hat auch gedauert zwei, drei Jahre. Also man kann Ihnen sagen, daß in Ungarn, nicht gewußt.

La: Ja, aber...?? nicht drei Jahre gedauert, es war sehr schnell.

H1: Aber, die Ungarn haben es nicht gewußt, was das bedeutet, wo die, wo die deutschen kamen, und das bedeutet Ende der Judischen Bevölkerung.

La: Ja... die israelische Juden, ja.

H1: Das haben wir gewußt. Das haben wir. Außerdem, es waren kollaboratorische...
Züchtlinge. Aber um Gottes Willen, wie kann man das in 44 behaupten, wenn man hat nicht gewußt, was in...??
Also das soll die behaupten, es wollen sich moralisch von dieser Sache herannahen. Und ich würde auch dazu kommen eigentlich, daß diese zwei ?? Zeugen mich Klima, worauf sich kein Leut ?? sein Urteil bilden wird, daß in deine zwei beste Freunde nicht gesagt hat, daß sie es ist. Es machte das nicht zu sagen. Sie haben das gewußt.

Le: Welche zwei Freunde?
Hö: Dr. Brunn und Hone-Rosen.
Le: Wir haben das alles gewußt.
Le: Ja. Und Sie haben nicht....
Hö: Und die Vater, und und die haben auch nicht einmal eingesehen, was log ist. Sie haben sich selbst gemeldet und sie wollen ??
Le: Ja, ja, ich habe das gelesen... also das, das bedeutet, daß der Richter Hitler sein ist, der... ein freier und neutraler Land, in dem man Radio gehört, man gehört, Zeitungen gelesen, und man hat berichtet über 'Judenquar' Ghetto, und man hat berichtet über die Nachricht, den weißen immer hier berichtet davon, daß sie in Europa verspukt. Und der der Richter, der hier gemacht hat, hat Ihnen unterschied diese zweiAusgang, daß wir in Italien gewußt haben, was los ist.
HB: Aber da muß ich dann das hinaufnehmen, wie traurig das ist.
Ich hab das schon damals gesagt, aber jetzt hat sich das bestätigt, damals hat er seine politische Karriere gegebnet.
La: Wer? ??
HB: Der Dr. Levi. Der Richter von... das wird er gesagt haben, daß er mit seiner Seele für Satan verkauft. Also da sehen wir, daß er sich im Knesseth, weil er viel dasselbe...

La: Naja, ich glaube, Sie haben ganz Recht. Nein, aber wissen Sie...
HB: Aber man kann, das... ich bin ein Jurist...
La: Ja, ich auch nicht.

HB: Ich bin ein Jurist, aber man kann nicht zwei Leute, die sich so melken... Das eine Negative kann man nicht beweisen. Er kann ihm beweisen, was er nicht gewußt hat, weil er schämt sich nicht zu sagen, daß er nicht gewußt. Ich kann mit einer Negativen beweisen, aber in einer Positiven, das in Ungarn jeder hat das gewußt. Man hat nicht gewußt, in was die Welten Maßstäbe das geht und wie das geht, aber sie haben so gewußt, daß die Juden werden systematisch vernichtet.

La: Ja.

HB: Und dann die Sie das gewußt haben, es war sehr schwer, weil es war in Ungarn alles auf Marken passen und Kleidung und Schuhe, und es war sehr schwer, Flüchtlinge Kleidung oder so...?? das kann man nicht richten, wenn man esappt jemanden, daß er hilft den Flüchtlingen, dann wird er selber deportiert. Aber es war besser, nicht zu wissen.
La: Jaja, Sie glauben?

H3: Ich glaube ... was heißt, ich glaube nie. Ich bin fest überzeugt, daß sie haben das gewußt.

La: Ja.

H3: Es war erst Tage, bevor die deutsche Besetzung Fischer ... ?? ... in Budapest. Und man hat eine Vertraulichkeit besprochen, denn man hat schon Informationen gehabt, die man nicht gewußt, an welchem Tag die Deutschen Ungarn besetzen werden.

La: Aber zum Beispiel, was war gesagt? Ob zum Beispiel Dr. Fischer diesen Informat ... ?? ... sagte gesagt zu diese Leute, die ...

H3: Das ist schon eine, das ist ja eine ganz andere Frage.

La: Ja, was war ...

H3: Und ich sage nicht, warum. Und ich sage Ihnen, warum. Wir hatten schon 40 und 42 Leute geraten, sie sollen eine andere Wohnung sich anschaffen und sie sollen sich andere Papiere schon anschaffen, denn man kann nicht wissen, was ein wird. Und es waren, die darauf gehört haben, und waren der, die sagten, das ist nicht möglich. In Ungarn wird das nicht passieren. Aber man kann die Leute nicht überzeugen, daß ...

La: Ja, ja. Ich verstehe. Aber er sag der Chef diese jüdische Gemeinde ...


La: ... und er in der Chef sagt, bitte fahren Sie nicht, weil, wenn Sie fahren das ist Tod, sie glauben nicht, daß die die Sache eine andere ??.
H3: Aber darauf muß ich Ihnen sagen, daß als Ungarn an der Reihe war, also Ungarn war umgekehrt, von Ungarn war nirgendwohin zu fluchten.


H3: Ein...

Le: Können Sie mich aber bitte anschließen. Das ist sehr wichtig.

H3: Also, also nach 30 Jahren kann das auch zurückgeben ... wörtlich, wie es war. Es wundert nur die Frage, sagt, warum. Es ist ja bekannt geworden, die ganze Tragödie, daß ich weiß, oder die richtige Worte sind da sind, überhaupt seinem seelischen Zustand Ausdruck zu geben. Also, das war nicht eine Lage, das war nicht eine Lage, wo man Protokoll geführt hat, es war immer ein unendlicher Lebensgefahr, und zwar wir haben gehofft und vorhat, das von diesen Verhandlungen doch etwas herauszukomme, irgendeines herauszukomme. Aber trotz allem war über alles, also wenn man so fragt nach unsere seelische Zustand... also wir
waren immer zwischen Angst und Verzweiflung und Hoffnung. Und das hat sich so in irgendeine besondere Masse geworden, daß ich kann das nicht richtig zurückstellen. Das waren ... und was das war. Wir sind jeden Abend zugrunde gegangen, und in der Nacht versuchten wir, uns wieder aufzuziehen, damit wir wieder auf die Straße gehen und wir wieder als Mensch aussehen und weiter leben als ... selbstverständlich, das wir leben, und das war überhaupt nicht so selbstverständlich. Und das war so wie in einer Mühle.

Es hat sich gedreht, hat sich gewagt ...

La: Jede Abend zugrunde?

HB: Genau, genau. Also, daß wir im Laosland waren, das haben noch einen Haufen Hoffnung gegeben, vielleicht wir doch irgendwann etwas ...

La: ... bekommen.

HB: ... was werden, was uns helfen wird. Also bei ... wirchten es uns nicht vorstellen, daß man überhaupt nichts unternehmen wird. In dieser Situation da gibt es eine Chance. Also man hat vielleicht nicht daran geglaubt, daß die die neutrale Macht sich werden lassen, aber man hat doch, also wenn sie irgendetwas anderen wiebten, die Deutschen sind schon so herunter, daß sie werden andere Sachen auch annehmen. Es muß nicht eben Lektions-

Dringlichkeit

Wir: Aber, was, hatten Sie die Basstein von Gründlichkeit?

HB: Selbstverständlich, haben wir. Basstein. Wir haben immer die Basstein von dem Strahl bekamen, das in hat man die
Juden schon deportiert, und von da hat man, also in drei Monaten hat es schon eine halbe Million ungefähr von den ungarischen Juden deportiert.

La: Und wie war es möglich, mit Reichsmann zu diskutieren, als Sie gesagt haben, keinen Geschäftsmann-Standpunkt. Wie war es, bitte, hat eine solche Kenntnis?

HB: Also, es war, wir haben keinen anderen Ausweg nicht gehabt. Und dann hatten wir als Menschen, und dann müssen wir verschwinden. Die eine dritte Aussage war nicht. Also .. da ... was soll ich sagen, also inzwischen hat jemand etwas passiert. Man hat ein uns verhört. Ja

La: Ja, und Sie waren verhaftet.

HB: Ja.

La: Zweimal ich glaube.

HB: Zweimal.

La: Aber Sie hat Sie verhaftet?

HB: Also die ungarische ..

La: Aber? Abwehr


La: Wie hatte die Mission, war es geheim.

HB: Judaismus war ein, nicht ein Geheim, sondern ein Heim. Ich... Ich glaube, ja.
HB: Also das ging mit den Behörden, also daß wir Reichsgeheimnis, und selbstverständlich ich habe auch gehabt, dafür Preis zu geben. Und deshalb hab ich geschworen, denn ich wollte nicht auf mich nehmen, daß wegen dieser ganze Aktion in Wasser falte.

La: Ja, und Sie waren geschlagen?

HB: Ich war auch geschlagen auf den Kopf und auf den Fußsohlen, und so, daß ich...

La: Und Sie haben nicht gesprochen.

HB: Und ich hat nicht gesprochen, ... da ... es war wichtig für die Deutschen unangenehm? Unsere Verhaftung, denn die hatten Angst gehabt, daß irgendwann doch man erfahren, daß die Deutschen mit den ungarischen Waren? besser gesagt, die ungarische Juden verkaufen. Also ... sicherlich waren nicht und es interessiert bei den ungarischen Vermögen und ungarischen Gold und die haben angesehen, daß die Deutschen sind gekommen, die ungarische Juden zu vernichten, aber nicht als deutsche Art zu verkaufen. Und überhaupt waren nicht interessiert, daß die Deutschen haben umgegangen, die ungarische Juden so ausgeschlachtet. Also sie wollten wissen, was hinter dieser Art steckt, weil es war der überwiegend komisch, daß die Deutschen mit einem zwei ungarische Juden nach dem neutralen Ausland.

La: Ja.

HB: Also, die Deutschen haben auch diese Gefahr denn, und haben sie alles getan, um herauszubehelfen. Wie ich später erfahren habe,
HB: Mit einer Gummistücke.

La: Ein Gummirock.

HB: Dann, es waren ein paar Tage, da bin ich wieder zu Eichmann gegangen. Inzwischen ist ein Telegramm angekommen aus Istanbul. Und davon war sehr glücklich und zufrieden und sind mit dem Telegramm zu Eichmann gegangen. Eichmann hat damals ??...?? "Frau Lae, Sie haben eigens Ihr Leben verdient". Hab ich mich gewundert, ziemlich überrascht, daß der große Nazi so das, so einfach schon gesagt hat, Sie haben eigens Ihr Leben verdient.

Bob. 61 (B 10)

La: Ja, ich möchte über die seelische Belastung zurückkommen. All diese Verhandlungen mit Eichmann waren für Sie und für Kassner - ich glaube - sehr schwer, sehr gefährlich und schmerzbringend auch. Und in dem sogenannten Kassner-Bericht haben zwei Stücke geblieben, und ich möchte sie lesen und um Ihre Einigung zu bekommen. Ich lese: "Es war ... diese Verhandlungen ..."

HB: Ich, ??

La: Ein Haus ... diese Verhandlungen über die Juden aus Israel und Eichmann hatte gesagt "ja" und dann hat er gesagt "nein" und "ja und ja" und am Ende es war "nein". Und Kassner schreibt zwei, zwei Stücke: "Und dann sagte Eichmann einfach, daß er sein Wort nicht halten wollte. Nicht einmal das Wenige, daß er versprochen hatten, kein man das so nötig, sind wir zu Komplizen für die Deportation von Leuten geworden, die nach so vielen Leiden zur Rettung gewählt worden sind. Damit ist der tiefste Punkt erreicht.
So können wir nicht weiter machen.

Das ist das erste Stück. Und das Zweite: "Ich bin mir voll darüber im Klaren, was auf dem Spiel steht. Es handelt sich nicht nur dann, ein paar hundert Taler aus der Provinz zu retten.
Wenn Euch jetzt nicht zur Vernunft gebracht werden kann, ist die Cie Wadda!? ,Reichsakomitee, die auf dieses Roulette- Spiel eingegangen ist, und ihr Geld auf die deutsche Seite gebracht hat, so natiß, genossen, wie viele andere von uns im besetzten Europa. Dann sind Ehre Millionen, die gezahlt worden sind, die eine Verrücktheit, den Verlierer in diesem Spiel nennt man auch Verräter. Denn ist die zwei Stücke von von Kaßner. Wenn Sie waren mit ihm in diese Verhandlungen, haben Sie Ahnung, daß sind die Geschäfte?

H3 : Das hat er geschrieben schon mit den Krieg in der Schweiz.

K3 : Ja.

H3 : Dazu muß ich sagen ... (H3 12)

H3 : Also, das was er da geschrieben damals, was er geschrieben schon zwei Jahre später in der Schweiz. Tatsache ist, daß wir haben nicht nur auf die deutsche Seite gelaßt, dann wir haben damals auch geschaffen. Da haben wir Leute noch ?? geschickt. Wir haben, deutsche Panzer geraßt, sogar deutsche Panzer auch geraßt, also man kann das nicht so sagen, daß wir haben auf der deutschen Seite verlost. Und meine Komitee hat auch andere Mitglie- dern gebracht, nicht nur er und ich. ?? hat meine Hand...
...lung mit allerlei ungarische...

Le: ...? Er sagt nicht, daß Sie haben die deutsche Linie...

HB: Nein, nein, er schreibt nur, er hat Angst, daß man hat auf die deutsche Linie gesetzt. Und ja wird man...

Le: Aber haben Sie selbst dieselbe Erfahrung gehabt?

HB: Ich kann das nicht so behaupten, daß ich dasselbe Gefühl gehabt habe, aber wir... jedenfalls haben wir auch Angst gehabt, daß diese Linie wird nicht funktionieren. Das ist ja klar. Wir haben überhaupt keine Sicherheit nicht gehabt. Daß es zustünde kommt nur, daß irgendetwas Ernstes dahinter steckt, das war eine Hoffnung, ein Faden, wo wir uns angeknüpft haben, dass wir haben... besser ist nicht gehabt.

Le: Jaja, ja. Gut. Und Ihre Meinung, diese Linie war ein großer Erfolg oder nicht?

HB: Also meine Meinung Ansicht nach, die Linie wäre noch noch erfolgreich gewesen, wenn wir von die neutrale Ausland die notwendige Hilfe bekommen hattet. Aber wir waren doch ganz alleine. Und das mich man halt wissen, ja, also man beschuldigt, daß man hat die Linie nicht informiert, und die haben nichts gewußt, und deswegen hat man sie deportiert. Und es waren viele Leute, die gewußt haben. Wir haben auch gewußt, und wir haben auch nicht geflüchtet. Da war nicht, wohin zu flüchten.

Le: Ja. 

HB: Und ich konnte, das der, in Zeiten kann man eine Annonce aufgeben oder auch auf das Radio eine eine Reise halten, daß Juden sollte flüchten,
weil die Gefahr kommt. Also das ist so gegangen. ?? Nachrichten und einer hat dem anderen erzählt. Also das ist also geschehen. Also, der war nicht unsere Aufgabe, besonders nicht Kaßners Aufgabe, überall sagen, du sollst deine Koffer packen und weg. Es war nicht wohl in zu weit.

La: Ja, ja. Es war nicht Kaßners Aufgabe?

HB: Es war nicht Kaßners Aufgabe.

La: Was war Kaßners Aufgabe?

HB: Schau, die mal, Kaßners Aufgabe war, zu jeder Einen, dem man helfen kann, zu helfen. Betreute die Flüchtlinge und wogen für die Flüchtlinge, aber nicht als klausburger Juden, sondern man mochte, daß das Gefahr da ist, so wir überzeugt waren, daß sie das auch gewußt haben.

La: Ja. Aber sie wissen genau, was man sagt auch, daß Kaßner hat gerettet, seine eigene Leute in Klausenburg, z.B. Dr. Fischer, sein Schwiegervater, und Zionisten aus ?? Klausenburg. .. und .. was denken Sie, war das?

HB: Ich denke, waren Sie in derselben Situation, würden Sie nicht auf Ihre eigene Familie denken.

La: Das ist eine sehr gute Antwort.

HB: Ja, das war ein Mensch nicht, einen.

La: Ja, ja, wie haben Sie diese Leute von dem Transport für Buchenwald ..

viele Gruppen organisiert worden – die Leute haben ihr Vermögen mitgenommen, und man hat sie zu einer bestimmten Ort gebracht, und dann hat man alles weggenommen und sie alle umgebracht. Also es waren welche Figuren,?

La : Ja.

H3 : ... die die .. die Möglichkeit war auch hier. Und es war an und für sich eine große Verantwortung für uns alle, daß wir in diese ganz lange Sache nach Bergen-Belsen auf uns genommen haben. Wäre das nicht geglückt, würden alle gleich fortgegangen??.

Dann konnten da damit nicht leben. Also haben wir uns weiter in das normale Leben eingearbeitet. Aber irgendein Grund, wenn das passiert, dann wäre keiner von uns jetzt am Leben geblieben.

La : Ja, das ist wahr.

H5 : Das war eine sehr schwere Belastung. Wie .. wie .. ich kann mir gut vorstellen, daß 1945 .. diese Mission hat ihm sehr belastet immerhin überall, daß er sich, auf sich genommen, die unglaubliche Sache zu retten und, und es ist ihm nicht gelungen, nichts.

La : Ja. Können Sie mir erklären, wie haben Sie die die Leute ge- geschadet .. für die .. die Mütter für die Transport?

H5 : Also ja...

La : Was waren die Kriterien?

H5 : Die Kriterien waren, waren, und da muß man auch noch vorher wissen, daß waren dort ungewöhnliche, budapester Juden, ?? Buden, es waren Nichtlinen, es waren waisenkind von Polen, also es
waren eine große Skala von Menschen, die die sollten wirklich
sagen.

Ja : Alles schreibt, es war ja, es war ein Akt???

HB : also so, es war eine schlimme Arbeit. Also, wie wir das
Transport zusammengestellt wurde, also es sind gekommen erst die
Flüchtlinge, die meist geschickt waren. Und dann sind die in dem
Zyklischen sehr viel geleistet haben. Da waren da ausgewählt
jüdische, Intellektuelle, und dann waren die Kinder von diese pol-
nischen Eisenhaus. Dann das eine Gruppe, die zahlen mußte, weil
es auch die für die Transp...

La : Ja.

HB : zahlen?

La : das heißt: die reichen Leute.

Hö : reichenLeute, die das bezahlt haben. Und so ist das zusammenge-
stellt worden.

La : Das heißt, die reichen Leute haben bezahlt für die anderen.

Hö : Die reichen .. ja .. genau.

La : Ja.

HS : Genau.

Is : Und es gab viele?

Hö : Jedes ihrer .. das war eine sehr großzügige Sache. Die
Deutschen hatten 1000 Dollar für jedes, die Später ist das teuer
geworden. Da war es sie sagen, das geht. Da wollten sie 2000
Dollar dafür geben.

Is : Es gab auch die Leute, nicht, in diese .. Transport.
Ja, Sie haben auch alte Leute gewählt für diesen Transport? Es gab alte Leute?


Und es waren dort vom Heitsdienst Leute...??


Also, wie kann Ihnen sagen, wie dort eitler war? , eine Eiter der eine besitzt besitzt eine gewisse Eitelkeit. Also, das ist eine ganz menschliche Eigenschaft.

Ja.

Meine Frage ist: War Kaßer nicht ein eitler Mann?

Er war eitler irgendso wie andere. Das ist eine ganz menschliche Eigenschaft. Also, jeder von uns besitzt eine gewisse Eitelkeit. Also, ich bitte Ihnen fragen, war er eitler? Ja, dann war er nicht wie andere.

Wie alle anderen? Weil Sie meinen, die alle Juden sind eitel?
H3 : Also, ich kann nicht behaupten, daß alle Juden sind eitel. Aber ich kann Ihnen sagen, daß fast alle jüdische Intellektuelle sind eitel.

La : Ja, ich glaube, Sie, Sie haben ganz Recht. Das ist die Wahrheit. Aber was ich habe bis in Deutschland gesehen, ich habe sein Buch nachher gelesen. Warum hat er eine solche Haß gegen gegen Soll angezogen? Das ist, das ist unmöglich.

HE : Das, das ist in meiner Vorstellung, das ist nur eine ganz materielle Interesse. Wir waren gegen Recher?? und was?? war für Recher? Weil ...

La : Aber Keßner war auch für Recher.


La : Ja.

H3 : Also, etwas als die Buch ist erschienen, da war eine große Rezension und die Frankfurter Allgemeine oder den andere große Frankfurter Zeitung. Eine ganz große Rezension über diesen Buch. Interessant ist nur den letzten Satz, wo der schreibt: Keßner dürfte in nur in die ganze Sache, daß was das alles geschrieben, als das...
Hauptakten, Brand und Kaßner, nicht mehr da sind.


HB: Also, ich bin fest überzeugt, daß Kaßner wollte nur Gut für die Juden. Es hat überhaupt kein Interesse nicht gehabt, das tat er für die Juden, für sie machen, ohne daβ die nicht für die Juden zu profitieren.

La: Jaja.

HB: Weil er meint, er war eine gute Jude, eine gute Zionistin, daβ er hat auch kein Interesse nicht gehabt.

La: Aber er hat z. B. ein, und das ist menschlich, er hat Lust für Kraft, Geschäft.

HB: Nein.

La: Nein.


La: Ja, Gute gibt eine andere Frage über deinen Brand. Ihre Meinung, warum hat seinerettungsaktion gescheitert?

HB: Die Rettungsaktion hat gescheitert, weil eben die die Juden waren nicht fahrt ohne die Alliierten, und die Alliierten waren...
nicht interessiert mit den Juden. Die Engländer haben gewartet, 
als die Deutschen sollen eine gewisse Arbeit machen, und in 
Europa gibt kein einziger Jude nicht bleiben, so haben sie kein 
Problem mit Palästina.

La.: Glauben Sie, daß Heron Gabriel wußte, daß die Engländer 
verhaftet wurden?

H5.: Ich will nicht in Hypothesen hineingehen. Das ist eine Sache, was 
exakt Geneviève weiß und vielleicht Johi auch nicht gewußt hat. 
Eins ist sicher, daß man wohl interessiert war in die Juden. 
Das ist heute schon ganz klar, ganz klar.

La.: Ja. Aber die glauben, daß die Juden von Palästina auch wenig nicht 
so interessiert in diese ...

H5.: Die Juden in Palästina, was ich heute sage, das ist schon nachdem, 
daß ich mehr Erfahrung im Leben von ?? Israel habe. Wir waren 
sogar nicht informiert.

La.: Ja.

H5.: Also ist es passiert, daß ich all nicht Namen nicht nennen, weil 
ich auf keinen, Niemand nichts antun. Die sind schon auch 
richtig nicht mehr so jung, und hat man mich gefragt, einer 

La.: Mit diesem den Istanbuler Komitee? So mal, Hansi, ist das 
richtig, daß die Deutschen gewisse Juden Seife gemacht haben?

La.: Unschön.

H5.: Es war auch unglaublich.

La.: Was von dieser dieser Retour-Delegationen?

H5.: Von dieser Retour-Komitee in Istanbul, ja ja.
La: Unglaublich!

Ri: Und dann, dann muß ich dazu noch auch Ihnen das sagen, daß man sagt, daß Johi wollte nicht zurückkommen. Und das macht man in diesen Fällen, daß man von Angst, von einer persönlichen Angst, nicht zurückkommen würde. Eigentlich, tat ja tatsächlich, wollte er nicht zurückkommen, weil wenn er kommt mit leeren Händen, aber nicht nur er ist verloren, er ist eins, aber dann wäre die ganze Rettungsangelegenheit gescheitert.


La: Ja.

Ri: Also, das war überhaupt noch, wenn geblieben sind, das ist zu verdanken, daß der Krieg endlich, langsam zu Ende gekommen. Weitere 300 000 Jüden mit ihren kleinen ländlichen Gütern, mit den schönen...
nämlich nicht, daß der deutsche Krieg nicht mit jeder Person etwas zu tun hat.

Ja, das ist auch schwer zu verstehen. Damals hatten die Deutschen die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse und Wünsche wieder erfüllen zu können. Aber sie sind es nicht mehr.

Le: Ja.

Ha: Aber die Deutschen haben diese Macht dann .. nicht erfüllt.

Sie sind weitergeblieben.

Le: Sie sind recht, was Sie sagen über die Leute. Es gibt Leute, die sehr zurückgekommen aus persönlicher Angst, mit dieser Täter zum Besseren. Ein bisschen das das ist Vorsicht.

Ha: Das wäre eine solche .. Er seiner Vorstellung Untergebene.

Unser Konzentrationslager auch sicher nicht in diese Interaktion auch hineinreichen. Das nicht mit jeder Person.

Dann gibt es die . Bestimmte Vorgang, das zu den Bau, man von eben vorhat, herauszustellen, das kann kommen verschiedene historische Erklärungen. Also leider wird, daß dies innerhalb des eigentlichen Vorganges auch nicht möglich.

Le: Ja, das ist auch schwierig zu verstehen, die ... zu machen.