**Stimadas damas, stimats signuors,**

**Il di bramà es uossa qua. La cronica da nos cumün stampada e pronta da gnir letta. La lavur, almain quella da l’autur dr. Paul Grimm, glivrada. Damaja hoz es ün di da festa pels da Sent!**

**Id gaiva vers la fin da la stà 2012: davo üna lunga saira da prouva da nos quartett cun instrumaints d’archet solaivan nus baiver ün bun magöl vin sco cha no fain quai daspö 25 ons. Pro quist‘ occasiun n’haj’eu dumandà a meis ami Paul Grimm chi suna in nos quartett la seguonda gia, sch’el as pudess imaginar, davo avair scrit las duos cronicas da Ftan e da Scuol, da rediger amo üna terza, üna da meis cumün da domicil Sent. Cun quai vess el cumpost üna trilogia. Paul Grimm ha tut ün temp da ponderaziun e davo ha’l dit da schi, ch’el fetscha. E pro quist proget ha’l lura sunà la prüma gia. Uschè vaiva cumanzà la lavur chi sta uossa in maniera glivrada davant no e chi fa talmaing bella parada.**

**(Là am saja permiss üna cuorta remarcha. Ün di m’ha confessà sar Paul ch’el haja, davo avair ramassà bleras istorgias sur dal cumün, brichafat ris-chà da notar eir la seguainta cha ün paur plü vegl til haja quintà, ouramai ch’ella haja dachefar cun mia persuna. Uschè vögl eu quintar quella per cumplettar almain oralmaing sia bell‘ ouvra: ch’eu n’haja üna dumengia predgià sur da la sumaglia dal semnader cha Gesu vaiva quintà. Il figl dal paur, quella jada confirmand, vaiva frequentà quist cult divin. Rivà a chasa haja’l dumandà a seis figl da che cha’l ravarenda vaiva predgià. „Da l’agricultura“, ha’l respus. „Ma da quella nun inclegia’l propcha nöa!“).**

**Ouravant staiva però la finanziaziun da l’ouvra gnir sgürada. La suprastanza dal cumün suot la bachetta da seis president ingaschà, sar Albert Mayer, d’eira pronta, per üna part dals cuosts, da far proposta a la radunanza cumünala. Nempe per ün import da 50‘000 frs, chi’d es davopro gnü decretà cun be ün‘ unica vusch cunter in üna radunanza cumünala memorabla. Quai m’ha dat curaschi, ouramai cha ün terz da l’import total d’eira uossa sgürà, dad ir giond intuorn murdieuond a rablar insembel tschels duos terz dals cuosts, damaja 100‘000 frs.**

**Da quist dovair n’haj’eu gnü grand respet. Eu savaiva ouravant chi nun es nimia leiv dad ir in tschercha da talmaing blers raps per ün cudesch. Ed eu, per dir la vardà, nu laiva rivar davant radunanza cun dir cha mi‘ idea da güdar a regalar a la populaziun da Sent üna cronica da seis cumün haja fat naufragi. Uschè m’haj’eu miss cun bler schlantsch vi da la lavur e sun lura stat comoss dal sustegn ch’eu n’ha chattà. Chattà in cumün ed eir dadour cumün. Cler ch’eu n’ha gnü da subir eir repercussiuns e sconfittas in scrit ed a bocca, ma blers indigens ed eir blers amis ed bleras amaturas da nos cumün sun stats pronts da sustegner quist‘ ouvra generusamaing. Alch chi m’ha adüna darcheu intimà, brichafat da dar sü, dimpersè da m’ingaschar amo daplü. Ed uschea suna finalmaing rivà al böt, superbi e cuntaintun. Cun quai es hoz rivà per mai il mumaint dad ingrazchar, ingrazchar da cour ouravant a l‘autur Paul Grimm per quist‘ grondius‘ ouvra ch‘el ha scrit cun tant ingaschamaint, cun tant savair e tanta diligenza. Ingrazchar eir a sia duonna Susanna chi ha pisserà cun seis ögl professiunal e seis apparat da fotografia per indombrabels impreschiunants purtrets. Ingrazchar e quai eir i’l nom da la suprastanza da la „Società da cronicas grischunas“ a tuots chi‘ ns han sustgnü, a tuot ils fautuors ed a tuot las fauturas per lur grand sustegn e commoventa generusità. Ingrazchar eir a las 5 bibliotecaras da nossa biblioteca cumünala per lur sustegn dürant il di dad hoz. Quai ans ha muossà quant cha nos cumün es stimà e vala güsta eir pels giasts chi han quia lur chasa o abitaziun da vacanzas. Ün fat chi‘ns dess intgnair dad avair chüra da nos cumün, da til mantegner e condüer vers sia destinaziun. Cha nus nu sbaglian la via, là dess esser quista cronica ün agüd indispensabel.**

**Meine sehr verehrten Damen und Herren,**

**Warum denn eine so ausführliche und umfassende Dorfchronik schreiben – der Verfasser veranschlagte ihren Umfang von Beginn weg auf gut 500 Seiten? Ist es wirklich vonnöten so detailliert zu erfahren, was in der Vergangenheit unseres Dorfes alles geschehen ist?**

**…….**

**So las ich kürzlich in einer unserer Zeitungen einen Artikel, der mit den Worten begann: „Die grossen Namen sterben aus. Nachwuchs ist Mangelware … Eine Krise zeichnet sich immer deutlicher ab.“ Zeigt uns demnach ein Blick in die Geschichte, dass damals vieles besser war als es heute ist? Oder kann uns ein Blick zurück gerade davor bewahren, die Geschichte zu idealisieren? Ja, was ist „Geschichte“? Der Historiograph des preussischen Staates und hochgeschätzte Historiker, Leopold von Ranke, antwortete so: „Geschichte ist Sinngebung einer Vergangenheit, bezogen auf eine Gegenwart. Sie ist immer ein Gegebenes und Aufgegebenes zugleich. Sie soll uns sagen, wo wir stehen, woher wir kommen und uns ahnen lassen, wohin wir gehen müssen, um unsere Bestimmung zu erfahren.“ M.a.W.: Die Geschichte, unsere Vergangenheit, ist uns Hinweis auf und Sinngebung für unsere Gegenwart zugleich. Ohne die Rückbesinnung auf das, was geschehen ist, vermögen wir unserer Gegenwart keinen Sinn zu entnehmen. Und unser Leben hat bekanntlich keinen Sinn ausser dem, den wir ihm geben. Dazu sind wir aber auf das Wissen um unsere Vergangenheit angewiesen. So müssen wir uns immer wieder von neuem unsere Vergangenheit vergegenwärtigen. Als ein Stück Gegenwart beeinflusst sie meine jeweilige Stimmungslage und regelt mein Verhalten angesichts der herannahenden und sich fortwährend in Gegenwart verwandelnden Zukunft. Ohne Erinnerung an die Vergangenheit wissen wir nicht, wer wir sind. Mit den Worten des Gelehrten, Schriftsteller und Staatsmanns Wilhelm von Humboldt gesagt: „Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.“ Die Geschichte ist nicht nur vergangene Zeit, sie ist auch bedeutsam für die Zukunft.**

**Meine sehr verehrten Damen und Herren: wie sind wir zu dem geworden, was wir heute sind? Worin unterscheidet sich die Gemeinde Sent von anderen Orten des Engadins und warum tut sie das? Fragen, deren Antworten in unserer Vergangenheit verborgen liegen. Jetzt aber in diesem neuen Ortsbuch entdeckt und nachgelesen werden können. Die Vergangenheit ist bekanntlich das einzige Arsenal, wo wir das Rüstzeug finden, unsere Zukunft zu gestalten. Und dies ist gerade derzeit für das Dorf Sent wichtig. Sent ist heute politisch kein Dorf mehr, sondern eine Fraktion der politischen Gemeinde Scuol. Eine Herausforderung für diese Fraktion ist es nun, zusammen mit den anderen Fraktionen, an ihrer neuen Zukunft zu arbeiten. Dazu ist es unerlässlich, dass wir uns auf unsere Vergangenheit besinnen. Wozu uns diese wunderbare Chronik, geschrieben von meinem Freund und Historiker Dr. Paul Grimm, anleiten soll. So ist dieses Ortsbuch einerseits so etwas wie das politische Testament der Gemeinde Sent, ein Testament allerdings, das den Erben Hinweis und Verpflichtung ist, das Vergangene zu bewahren und auf Zukunft hin verantwortlich und neu zu gestalten.**

**Ich möchte es nicht unterlassen, Ihnen allen, Einheimischen und Gästen, die Sie das Entstehen dieser Chronik mit einem finanziellen Beitrag ermöglicht haben, ganz herzlich zu danken. Für unser Dorf ist es ein grosses Glück, solche grosszügigen Sponsorinnen und Sponsoren zu beherbergen, die durch ihre bewegende Grosszügigkeit ihre tiefe Zugehörigkeit zu unserem Dorf bezeugt haben. Ihnen allen sind wir zu grossem Dank verpflichtet. Am Ende dieser Veranstaltung haben Sie die Gelegenheit, das Buch zu erwerben. Zudem wird das Buch in Sent auf dem Tourismusbüro und in unserer Gemeindebibliothek käuflich erhältlich sein, ebenso in den Buchhandlungen von Scuol.**

**……**

**Ich danke Ihnen.**

**Martin Pernet**