
Y. $r$ r

الإسخنـرية

$$
\begin{aligned}
& \text { |دونيـسـ } \\
& \text { |لثابتو||لمتصول }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الجزنء الأول } \\
& \text { I }
\end{aligned}
$$




# (C) دار السـافية الطبعتة الـسابحـة 

ISBN 1855168014

(.1) 7. 7 .

## DAR AL SAQI

## للl

## بكموعات شُرية

تصائد أولى، 190V
أوراق في الرّيح، 1901.

كتاب التحوُلات والمُجرة مع أقاليم النُّار والنُّلُ، 1970 . 1970.
المسرح والمرايا، 1971.
هذا هو اسمي، 19V1. 1971 .

المطابقات والأوائل، • 191.


أبجديّة ثانية، 199 .
دراسات

زمن الشُّعر، 19Vr .

فاتحة لنهايات القرن، 19^1 *
سياسة الشعر، 19^0
الشعرية العربية، 19^0
كالم البدايات، 1919. 19 .
الصوفية والسوريالية، 199r 199 .

النظام والكالم ، 1997.
النصيّ القرآني وآفاق الكتابة، س199 .

خُتارات
ديوان الشِّعر العربي (ثلاثة أجزاء، مقدّمة) ع 1971 197 ـ 197 ـ
غختارات من شعر السّياب (مع مقّدمة) .
عختارات من شعر يوسف الخلال (مع مقدّمة) 6 . 197 .
. $19 \wedge$ بختارات من شعر شوقّي (مع مقدّمة)،
غختارات من شعر الرّصافي (مع مقدّمة)، 19AY .
. $19 \wedge$.

غغتارات من عحمد رشيل رضا (مع معّدّمة)، 19یr. مختارات من شعر الزهاوي (مع مقدّمة)، س^19^.

. مععيل)

ترجمات
الأعالل المسرحيّة الكاملة لِورج شحادة، 19V0.



الشَّقيقان العدوَّان لراسين، 19Vo .

# |لثابتو||لمتصول  

طبعة جديدة منقّحة ومزيدة


## إشارة

هــنا البحت هو، في أسـاسه، رســالة تُــمـت إلى معهـد الآدابب الشرقيـة في جـامعـهـ


 نتيجة المناقثئة أن منح صاحبا الرسانيالة شهادة دكتوراه دولة في الأدب العربي برتبة الشرف الأولى، بالإجماع.

 الرسالة بعلمه الكبير المقترن بالتواضع الكبير، ويابيداعه الكبير المــتـن هو أيضـأ بالصمت الكبير

## هوّدهة الطبدة الیديدة

$$
-1-
$$

أُعرّف الثابت، في إطار الثقافة العربية، بأنـه الفكر اللذي ينهض
 نفسه بوصفه المعنى الوحيد الصحيح لذنا النص، وبوصفه، استناداً إلى ذلك، سلطة معرفية(1).
 النص، لكن بتأويل ييعـل النص قابـلُ للتكيف مع الـواقع وتجــدّده، ،





 كافر . . الخ . .


 وحـده، كما يـزعمون، بـل عن التحول أيضسأ، ولا عن الالتباع وحـده، بل عن الإبـداع أيضاً. ومن هنا، لا يقلمون أية مادة للنقاش معهم أو للرد عليهم.

الثُابت والتحجرُّل
وإما أنه الفكر الذي لا يرى في النص أية مرجعية، ويعتمد أساساً على
العقل لا على النقل .

 معارضاً، بشكل أو بآخر، وخارج السلطة، بشُكل أو بآخر .

أضيف إلى ذلك أن هذا التعـريف ليس تقويــأ، فإنغا هـو وصف،
 يتيحـان إمكانيـة التعرف، بشكــل أكئر دقـة وموضسوعية، عـلى حركــة

الثققافة العربية ـ الإسلامية .

- Y -




 جهة ثانية. وتحولت المعرفة الدينية الـخاصة اللى معيارية معرفية عامة .
- r

هناك آراء كثيرة، توضح الثبات ودلالته، أختـار منها ثــلالثة أجــدها

 في النظرة إلى الثبات

مقدمة الطبعة الجديدة
يكدد الطبري المعرفة بتحديده التأويل وبجاله. يقـول: اتأويـل جميع
آي القرآن على أوجه ثلاثة :
1- أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه، وحجب علمه عن جميع خلقه (الروح، المصير. . الخ) ، Y Y Y والوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه (وهــذا مـــا يـتـاج إليـه النـاس، لكن لا سبيـل إليـه إلا ببيـان

الرسول) ،
 القرآن، وذلك علم تأويل عـربيته وإعـرابه، لا تـوَوُّل إلى علم

ذلك، إلا من قبلهمها .




تأويل (معرفة) ما يككن تأويله، فإن الطبري ييبينا :
 اللة الم النقل المستفيض، أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحتههال،

 وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفةه| .



اوما كان من تـؤويل آي القـرآن الكريم الــني لا يدرك علمـه إلا




 فأصاب، فقد أخطاً). (الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القـرآن : . ( zO CrO )

إن كلام الطبري واضح لا يكتاج إلى تـأويل . فـالمعرفـة هي بالنص والحبر، وليست بالرأي . وسبيلها الصحيح هو الكتا
 نبوية نقلية، وليست بنية بحث وتي وتساؤل عقليين . ونرى، تبعاً لذلّك أن المعرفة، خارج النقل، إنا هي ابتداع وضلالد.







 بين سلطة النص ونص السلطة.

مقدمة الطبعة الملديدة

- \& -

يُعرّف ابن حزم الأندلسي النصى بقوله : اهو اللفظ الوارد في القرآن

 د د إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 19^1، المزء الرابع، ص 10 ₹). وابن حـزم يعطي هنـا لنصية المعـرفة والـمقيقـة،
 حتى تلك التي قال بها الصححابة والتابعون، ويتوكيده على أن التنازع في ثيء يجب أن يرد إلى الله والرسول، بدليل الآلية الآيا أليها الذين آمنوا أطليعوا الله وأطيعوا الـرسول وأولي الأمـر منكمه، فإن تنـازعتم في شيء
 (النساء: 09).

وإذا كان يرفض تقليد آراء الصحابـة والتابعـين، فمن الطبيعي أن




 (المصدر اللسابت، الجزء الثالث، ص 177-17V).
 الكتــاب والسنة بـالعقل ، فـإن قولـه يكــون مشتـتـاً من (أقـوال هؤلاء الضّلاللاله . وهؤلاء اللدين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه عقليات عن الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك، إما يبنون أمرهم في ذلك على




 قبلنا، وهو منشأ البدعها .









 الحديث المُاص، بدهاً من النص الأول.

- 0 -

اليوم، تنطلق الحداثة، وهي امتداد لما سميته بالتحـول من افتراض نقص أو غيـاب معرفي في المـاضي، ويعوض عن هــنـا النقص أو هــذا

اله; تيمية، تحقيق عحمـذ رشـاد سـالم، مـطبعـة دار الكتب،
درء تعـارض العة! القاهرة 19Y، ابُروا

مقدمة الطبعة الجلديلة
الغياب إما بنقل ما لفكـر ما أو معـرفة مـا، من هذه اللنغـة الأجنبية أو
 موروثنا، أو هي قول المجهول، من جههة، وقبول بلانهائية المعرنة، من جهة ثانية ,

وتنطلق السلفية وهي امتداد لما سميته بالثبـات من افتراضي الككمال


 هذه النظرة ، جعل الماضي حاضراً باستمرار.

هـذان تصوران ينفي أحــدهما الآخــر. يصلدر أحـدهمـا عن تكـاهي الهوية أبداً ـ في الحلاضر والمستقبل بالمعرفة القديكة، الماضية، والللغة التي أنصحت عنها . ويصلدر الآخر عن نفي هذا التى|هي .
إن في هذا ما يكشف عن المازق في الواقع الفكري العربي الساتـد،
وأوجزه كا يلي :

1 - 1 لا تقاس المعرفة النصيّة بأي معيار من خحارجها، ولا تقدم شارج هذه المعرفة .

- Y معيار من خحارجها .

وهذان المبدآن معياران ـ نصيان، يشلدان : 1- ع على المرجعية. . على أن الحـقيقة ليست في العالم أو الإنسان أو الطبيعة، بـل في النصـ .世 - على فهم الواقع وفقاً للنص. ع ع ع على اللاتساؤل، الي على الفكــر


الثّابت والمتحوُّل
 للنص، وعلى أنها (أي الحقيقة) واحلدة: فلا تعدد، ولا انختلاف.
إن الموقف اليوم من هذين المعيارين يحدد الموقف من التقــدم ، ومن

 المداثة كا أفهمها - في الإطار الثقافي العربي ـ الإسلامي، ألما وأوجــز هذه

المبادىء في نلاثة :
1 - مبدأ الحرية الإبداعية، دون أي قيد.
Y - مبدأ لانهائية المعرفة، ولانهائية الكشف.
r ـ ـ مبدأ التغاير والاخختلاف والتعدد.
-7 -
هل يككن نص أن يستنفد الوجود، فيحيط به إحاطة كلية، ويقـوله
 با وهو وجود؟ الجمواب، دينياً، عن هذا السؤال، هو باللإيجاب.

هنا تكمن الإشكالية التي تولدها العقيـدة المطلقـة غيبـة غيبة كـانت أم

 الأشيـاء، وإن كل تسميـة أخـرى بـاطلة ألة، فهي الحـق والـحتيقـة ، ومـا عد|ها خطأ وضهلال.

وفي هــا الضوه، تتجـلـي لنا دلالـة التوكيـد عـلـلى أوليـة النصى، في المعرفة الإسلامية، خصوصاً، والمعرفة الدينية أو العقدية، عموماً.

مقدمة الطبعة الجلديلة
ويكثفـ هذا الموقف، من الناحية الإسـلامية، عن أن الـدين، با با





 مستمر للنص في كامل حضوره وبهائه.

$$
-V_{-}
$$

في هذا المنظور، نفهم كيف أن التطور في المعرفة الدينيـة ، إن صح




 التـاريخ، تبعـأ للـلـك، حركــ تنتقل من الحسن إلى الأحسن، أو من


 وإشعاعه. هو تواصل الابتداءه ه هو الحضضور المستمر للأصـلـ . وكا وكا أن الأصل وحلة، فإن التاريخ هو كذلك وحـدة. الثاريخ حضور مـوحد
 الإسلامي ـ العربي ومهلهـ. وهو فجر تجلى في ضوئه الـوجود كله ـ دنيـا وآخرة.

ميّزت (هنا أيضاً أجد التكرار خروريأ) فيٍ كل ما كا كتبته عن الماضي

 الإشكال الذي يثيره، من جهة ثانية .





 بعضها فههاً غختلفاً.
كانت الثقافة الأولى، بحسب دعواها هي نفسها، نصية، أصولية،
 كذلك (امحدثةه) - أي أنها كانت (إجّديديةه، كا كا نعبر، اليـوم . ومن هنا قمعها النظام السياسي - الثقافي السـائد، أو أهملهـا وهمّشها الئها وبعضهـا

 ونتاج الحركة الإلحادية، تمثيلًا لا حصراً.


 قدمت لنا بها، عبر النظام السائد: الواحدية، الاستعادية، التكرارية.

مقّمة الطبعة الملديدة
ولنست أعني بـــلك أن نـــود إلى الماضي، بـل أعني أن نعيد تقـويم




 كلها، ونتمثله، تحليلٌا ونقدأ، بنظرة جليديدة
 السهولة الشائعة: تفسير البنية الفوقية في المجتمـع الإسلاكمي ـ العـربي


 يتـطابق مع قـوى الانتاج في العصر الإسـالامي الأول، ومع عـلالـالـات


 والأخحلاق والقيم . وقد قامت هويـة المجتمع الإســلامي العربي الأولى،








فيه متلايزة على مستوى الوعي الـطبقي، ولم يكن الفصل بـين المتججين ووسائل إنتاجهم واضحاً.



 واحــدة: تحيين عصر النبـوة وثقافــة الوحي، أي البينـيـة الفوقيـة ذاتها. وهي مفارقة تؤكد ما ذهمت إليه .

$$
-9-
$$

تفترض مسألـة العودة إلى النص أو إلى الأصـل في الثرق العربي -
الإسلامي، تيييزاً 'وليلاً بين نوعين من قراءته :



 الأخص من جميع أشكال الهيمنة الخارجية .
 للتـاريخ والـيـاة، للحاضر والمستقبـل في أفق هــذا الالتصـيـاق، وبناء أنظمة وقيم وثقافات بعقتضى هذا كله.

وهذه القراءة الثانية تطرح إشكالات كثبيرة . لكن علينا أن نحـاولاول ههمها فهاً صحيحاً يكشف عن بواعثها الذاتية والموضوعية، وذلك من من

مقلمة الطبعة الجلديدة
أجل أن نحسن الموار معها، أو أن نحسن مناهضتها.
يككن، في الحالين، أن نصف قراءة النص الديني السائدة بأنها قراءة إيديولوجية، وهي، في ذلك، تحوله إلى مكان للصراع، أي أنها تحـو لـه إلى نص سياسي :
أ ـ تقتضي القراءة الإيديـولوجيـة العمل للفـوز بالسلطة، من أجــل تعميم ((حقائقها)ه (حقائق القراءة) .

ب- تصبح المعـرفــة سلطة، والسلطة معرفـة: تتامى الحقيـــة مـع القوة.

ج- هذه القراءة الإيديولوجية ـ السياسية، نثير، بالضرورة، قراءة أو قراءات أخرى.

د- يصبح النص الديني مكانأ لــرب إلقراءات (التــأويلات)، أعثئ مكانأ لِرب السلطات، من حيث أُن القراءة الإيديولوجية تحـولوّ إلى وسيلة للتغلب والسيطرة.

 الإلمية؛ ومن حيث أنها تبعاً للدلك، تفسر كل تعارض معها علم أنه تعارض مع المق.

و- تـوصلنا هــه القراءات المتصـارعـة إلى عـالم مغلق تتحـرك فيـه


ز- وبـا أن قراءة النص الـديني الإسـلامي دينيـة ـ دنيـويـة بحسب

الثّابت والمتحوّل
الفهم السائلد، نلرك؛ كيف يتبادل المقدس والدنيـوي موقعيهـاطا، وكيفـ يصبح العنف نفسه، في بعض الحالالت، دينياً أو مقدساً.

$$
=1 \cdot-
$$

يتطرف بعضى أصحاب هله القراءات إلى درجة القول بنوع من العرقيـة



 كل ما يزعم الآخرون (غير المسلمين) أنه الصشحيح وأنه الحت .
 الهوية هنا „وحداني"، بالمعنى اللاهـوتي، ومثالي بـالمعنى الفلسفي . وطلابعهـا
 عن غيرها من الثقــافاتت، لكنهـا لا تطرح أيـة فكرة عميقـة حول الـول الـوصل : كيف تتصل هذه الثثقافة بغيرها؟

هكذلا يرى أصحاب هذه التراءة المغاليـة نوعـاُ من التطابق الكــامل بـين الوحي الإلفي، كا يؤولونه، والفـوية الإنسـانية للمـجتمـع اللذي يؤمن بهـذا الوحي
المـوية هنــا، مرة ثـانية، جـوهريـة، خحالـدة، ثابتــة ـ كمثـل الـوحي في جوهريته وثباته وخلوده .

تـوهـم اللويـة القائمـة كلياً عـلى الفصل ، بــلآلاستمراريـة، وِالـديعـومـة ، واللاتغير. توهمم، تبعاً لـلذلك، بـالتحابــك والوحــلـة ، والتميز من الفـويات الأخرى .

غـير أن المويـة ليست بجرد الـوعي؛ وإغــاهي أيضـاٌ الـلاوعي. ليست

مقلمة الطبعة البلديدة
المعلن وحلهه، وإغا هي كذلك المكبوت. ليست المتحقق وحلهـ، وإئـا هي
 بل المتطع أيضاً.






 التفاعل المتحرك أبداً.

لفذا يككن القول إن المـوية ليست في مـا يثبت بل في مـا يتغيّر. أو يكن


 التفتـع، لا في التقـوقـع، في التفـاعــل لا في العـزلـــة، في الإبــداع لا في الاجترار.

في الشعر؛ في الإبداع الفني، بعامة، تتجلم مسالـة الهويـة في إشكاليتهـا




 هي ايضاً إبداع: فنحن نبدع هويتنا، فيا نبدع حياتنا وفكرنا.

- 11 -

يُفترض بالفكر العربي، اليوم، أنه ينتج معرفة حديئة لمجتمع عـربي





 له، ولا أعمدة؟
كلماذا لا يبدأ، فيقرأ ما قرأه الأوائل بجددأ هذا الـملز المعرفي، تجديداً كلياًّ
تلك هي المسألة. وفي خوء هذه المسـاللة نــرى أن البحث العلمالياني،
 المسلك نفسه الذي يسلكه البحث الديني، لكن تُحت (اعباءة") يختلفة .
 وشكلي.
وليس الفكر عباءة، بل هو الجسد ذاته.

 وشامل لمنهجها ولطبيعة معرفتها . تلك هي المسألة المعرفيّة، الآن .

أُدونيس
(باريس، أوائل كانون الثاني، •199)

## هقحمة الالبيعة الثالثة:

$-1-$
في الملالافة ومسْألتيتها مفتاح أول لفهم التاريـخ العربي. فهي ليست








 خلدون : (العرب لا يكصل فم الملك إلا بالنبوة) .

لكن المفارقة هي أن النبوة/الملك تأسست، والنبي ييتضر، في مناخ
 من أثكال العنف: (الأقوى)، لا صالأأحقه هو وارثث النبوة/الملك، أو هو المليفة.

وفي هــذا تـأسس المجتمـع الإسـلامي، منــــذ وفــاة النبي ونشــــوء




 أن المركب الديني/الملكي، سيظل نتطة الجذب والنبذ المركزية، ونقطة
 وا(القبليةه وغيرها.

$$
-r=
$$



 العربية السياسية في حركة من الصراع عـلى هالأحقيةها . ولعـلـل في هذا
 الإيديولوجي، كا نعبّ اليومّ، في الحياة العربية .

هــذا البعد هـو ما أردت، في شالثـابت والمتحـوله، ألن أنهم معنــاه،






مقدمة الطبعة الثالثة
للذلك لماضي عينه، عاملُ، بواتعية كونه خـارج السلطة، على تحـويل المجتمع في أتجاه ما يهدف إليه.



 ولــذا كانت السلطة (النهـوة/الملك)، أي القوة التي هي في في مـوقـع












 السلطة في الإسلام، ولفهم التاريخ العربي.

$$
-r_{-}
$$

بهذا المعنى، تحديـدأ، ذهبت في „الثابت والمتحـوله إلى القول، إن

البنية التأسيسية للمجتمع العربي هي البنية التي غلبت عليه، في مساره



 أن الرابطة السياسية ـ الاجتلاعية في المجتمع العربي لا تزال تلا تنهض، في في



 اقتصادياً، وثقافياً، وسياسياً، وأخلاقياً وفنياً.

$$
-\varepsilon \text { - }
$$

مع الفتوحات العربية الإسلامية، أخلذ ينشا هامش يضيق ويتسـع




 التوترات. هكذا نرى الصوفية إلى جانب الفقهية الشرعية، والفض ليلة
 النزعة القومية، والفكر الإلـلادي إلى جانب الفككر الـلامهوتي، وحـريّة الـلم والرؤيا إلى جانب الحكمة العملية والتعقل .

مقدمة الطبعة الثالثة
$=0$ -





 يتضمن كل شيء، وحيناً فقير يكتاج إلى كل شيء .





وتبدو جاملة، خحارج الحركة التاريخية.

- 7 -

لم أثــا أن أدرس نشوء هــنه الثقافـة با هي هـي هـركـة إنتـاج وتـطور


 معـرفيـة خـلاقــة، سـواء استنـدت إلى المهنـج پالمـادي، أو إلى المنهـج (المثالي)، أو إلى أي منهج آخر.
لا جدال في أنه من المهم أن ندرس الشروط التي نشأت فيها ظا لـنهرة مـا (ثقافيـة، أو الجتاغيـة، أو سيـاسيـة . . الـخ)، لكن من الأهم أن

نعرف معناها. ولا نستطيع أن نعرف معناها من بجرد معرفة شروطها،









وني هذا المنظور، يككن القول إن التغير هــو تغير القـوى التي تيهيمن على الأُحداث والبُنى، كــلك ليس التـاريخ، بمعنـاه العميق ، إلا تغير المعاني
 والتسـاؤلات، من زاويـة اهتـلمامـاتي، من أجـل فهم المـمـاني والكشف عنها.

ما الإنسان العربي (المسلم)؟ كيف فكر ويفكر؟ ما عـالمه الــداخلي؟؟
 الفكر؟ ما الشعر؟ ما اللغة؟ هل الإنسان، في وعيه، ذالتا ذات فاعلة، فـرد خلاق، أم برد كائن مكلّف؟

 الثقافة العربية، وأن أفهم، بالتالي، معنى هذه الثقافة ودلالتها .

مقلدة الطبعة الثالثة

$$
-V=
$$

مــا تبين لِي، في سيـاق الأسئلة ، ألن الإنسان بـوصفه ذأتاً مفـردة،


 إلا بجرد برعم في الشُجرة/الأمة .

 بمعنى إشكـالي . ذلك أن الإرادة الصـوفية تعبـير عن إرادة متعاليـة هي إرادة الله . فحـين يقرر الصــوفي أو يريـلد، فغإنـا يطيـع إرادة أععلى هن

 للها)

$$
-\Lambda=
$$

من مظاهر وعي الفردية والتفرد: الاعتراف، البوح. ولم نعرف، في
 مَن يشبهه، انفعالات تتخخذ طابع الشكوى، وليست ذاتية بالمعنى الذي نعرفه اليوم

ومن هذه المظاهر، المرية. وتحديد حرية الأنا (العـربية ـ المسلمـة)

 (الأعاجم) . إذ لا يككن التفكير بالداخل دولن التفكير بالمارج.
-9 -
الإنسان، في الإسلام، يكـون ويصلح بالمـلماعة/ الأمـة، وداخلا ولها.
 تاريخنا الذي كُتب بجرد سرد لـحياة البلجاعة اليومية وأخبارها ـ ألو هو هو بجرد سرد لأحدالث الحروج عليهـا وعنها. بعبـارة أدق : التاريـخ العربي هــي تاريخ السلطة/النـظام، أي تاريـخ الجم|عـة منتظمـة في بنية سيـاسية.

 ينحل . على العكس، أن تكون سياسيأ كاملأ، هو أن أن تستعيد النموذئج






 الزمن، - من شقاء الدنيا والذهاب إلى أبدية النعيم

$$
-1 \cdot-
$$



 يتناولوا أَية قضية فكرية أساسية من القضايا الكثيرة التي يطرحها . أدونيس
(بيروت، أول أيار •19^)

## الستهملال

## بتالم الب الدكتور بولس نويّا اليسؤهيي















 الإنساني منذ الوحدة الجوهرية التي تتمثل في المدينة اليـونانيـة وقوانينهـا

الثابابت والمتحورل
قبل أن تخرج عليها انطيغونا ـ حتى المعـرفة المططلعة التي هي عـودة إلى الوحدة بين العقّل والـواقع أو بـين الكلي والفـردي


 اللـذات لللذات والأنا الـذات للغير، أو الـوعي الذاتي للـذات الـيات والـوعي







 أرافقـك في مغامـرتك، وقـد قـرأت عملك وأنـا أتسـاءل: هـل حقت أدونيس حلميٌ اللذين حلمت بها
أما في ما يخص الشعر المحضي، كما يقول بريمون، أعني تحليل ماهية





 الثشخصية مهياً المعالجمة مشكلة طبيعـة التجربـة الشُريـة . فأنت شــاعر

استهلال
والشعر عندك بحاولة خلق عـالم جديــد، بقلذف الـحـاضر في المستقبل أو



 كـامل بـرزت في العالم العـربي، وكيف أن هنا الشـا الشعـر المثالي الكــامـلـ
 وكيف أن كل ابتعاد عن هذا المثل السابق الكامِ علمِ عُدِّ سقوطاً وابتعاداً
 بقدر ما هي الأسباب التي حاولت أن تفسر استناداً إليها هذه الـدقائثق .
 تغلب المنحى الثبوتي على المنحى التحـولي في الشعر، أو بعبـارة أخرى النـي
 المجتمع العربي في القرون الثالاثة الأولى يغضّل القـديم
 المثال الكامل .

 الـطريقة التي صـورتها، لأني أتسـاءل إذا لم تكن هناك عـاك عـوامل أنـرى



 أو كا يقول يونغ انبعاثأ للمثـل القديــة في صميم اللاوعي، بحيث ألن

## التأبت والمتورّل

الوقوف عنـد الأطلال ليس عـودة إلى البـاهليـة بقدر مــا هو عـودة إلى أعمق الـرموز في تـاريخ الـلاوعي العربي؟ الأطـلالل صورة مـربـوطــة بالصحراء والصحراء رمز كياني في أعالق النفس العربية.


 إلى التـوازن اللذهني. لا أقـول هذا لكي أنكــر دور الرؤيــا الــــينيــة في
 فرضته، إلا لأنها صادفت في بنية الفكر العربي ما ساعـدها عـلى تحـي الـيقي ما حققته.

وقد أظهرت، في هذا الصدد، أهميـة فكرة الــزمن ودوره الجوهـري


 يتجل في دراسة علاقة كل من الدين والأدب بالمستقبل. فالدين علما علدئ يتكلم على البعث والدينونة والجنة والنار الخ . . . يشير إلى ألم أن المستقبل


 الآتي، والآتي، في اللدين، معروف قبل إن يأتي، غير أنها في ألما في الأدب، بجهول، ذلك أنه جديد بالنسبة إلى الموجود.
 وعلاقة الدين والأدب به، ثما كان يوجب على النقـاد العرب ألا يخلطو!

استهلال
بين اللدين والأدب عندما ينـظرون إلى الماخي بغيـة تقويـهـ بالنسبـة إلى









 نهضة لأنها فهمت علاقة الحاضر بالماضي في الأدب، على غلى غرار العـلاقة في ما بينهل، على الصعيد الديني

وتجـدر الإشارة اللى دور أرسـطو وكتابـه في الشـعر، وبخـا والمـا


 العـربي أن تاريخـه لا يفهم إلا في خـي الـا
 للمبنى الـديني أو للوؤيا الـدينية الشــاملة الثي كؤنت الكـل الـضبـاري العربي.

هكذا قادك الشُعر اللى ما كنت حلمت بـه عند قـراءتي لهيجل، أي


الإسلامي لتفهم علاقة الثابت بـالمتحول أو جــلية الاتبـاع والإبداع .




 بتأصيل الأصول فدرست أيضأ تأميـل أصول البــيـات في تحديـد















 العربي، بوضع قوانين تبين صواب القديم وخطأ الحديث. لم أسرد كل

استهلال
هــذه العنـاوين - وقـد أهملت أخحرى كيـــيرة ـ إلا لكي أبـيّن كيف أن





 بالنسبة إلى البناء: البمديد والأصيل والمهم هو التصميم العام للبناء وفي







 هو خحلق جديد وابتكار أظهرت فيها طـابـا هو ما أسميه صلب الأطروحة أو هيكلها الـداخليلي، وقـد أحططت هــا الميكل بمقلمة وخاتّة.

ولو أردنا استعملل تشبيه آخر بخصصوص صلب الأطـر الطروحة لقلت إن عملك كان شق طرق جديدة في غابة واسعة الأرجاء، معظمها لم تطاه بعد قدم إنسان، وكان من المستحيل أن تُضي إلى النهاية في كل طـرئ
 قلت: (افا أقوم به في هذه الرسالة ليس إلا بدايةها).

الأبابت والمتحُوُل

 من الشباب تحت إشر افك وموجهين بتـوجيهات منــك. هذا بـــا يخص صلب الأطروحة .
 النتائج التي فرضتها التحليلات الموضوعية للنصوص الملذكورة في صلب

 الثابت على المتحول وتضى على كل مالم





هذه الوحدة كان الأقوى فهو الذي كيفّ الثقافة العربية .

 والحاضر والمستقبل في الرؤيا الدينية . وهي كـلـي


 التي تكشف مـوضوعيتها. والنتيجـة أن المنحى الاتبـاعي أو الـطابـع
(1) آرتّ حين أعددتُ الرسالة للنثر أن أعيد النظر فيها وأدبهها معأ في دراسة واحــدة


استهلال
الثبـوتي صادر مبـاشرة عن الدين، وأن تغلّبـه في الثمّافـة العربيـة عـلى المنحى الآخر كان نتيجة العامل الديني الذي ربط كل شيء باللـين بـــا فيه اللغة والشعر، أي بميع وسائل التعبير الثقافية . أريد كأن أقف قليلا عنـد هذا الاستنتـاج لخططورتـه ولامككانيـة سوء تفهمـه عند مُن لم يمعن
 كظاهرة أنـتروبولـوجية. في هــذا الاصطلالح كلمـة هالأنترويـوس" التي

 الإنسان، أي الدين لا كحا أراده الهّ وكها يريد أن يكون، بل الدين كا كا



 الفرق الدينية في جميح الأديـان . المسيحية لمـا فرقها فرقها وللإســالام فرقـهـ .


 عنـدما حلّلت بـوضوح كيف أن التـاريخ يـظهر أن الإنسـلام يكمل فيا في باطنه إمكانيات الاتباع والإبداع، وأن تاريخه سار على طريقين : طريق
 لقاء هذين التيارين لقاءًٌ جـدلياً بـل التقيا لقـاء تناقض وعنف،

 جوهره اتباع وثبوت نظراً لوجود التيار الآخر، تيار التحـون ولا والإبداع .

الكُّبت والتهورٌ
لـذا فأنـا أظن أنك قـد أديت للعالم الإسـلامي خـدلمــة إييـابيـة حيث







 وحضارة جليدة يكونان ترات الحرية وحضارتها.

بولس نويّا


## المنهي

- 1 -

لماذا اخترت أن أدرس الثيافة العـربية من منظظور الثابت والمتحـول
 أستخلصها؟ تلك هي الأسئلة التي سأحاول أن أجيب عنها، تباعاً. منـذ أن بدأ اهتـلمي بدراسـة التراث العـربي، عُنيت على الأخحص








 اللذائقة العربية، وتسود النظرة العربية للشعر .

وفي دراستي للحركة الشعرية في القرون الثلائــة الأخيرة، أو الفـترة

الثّابت والمتوُول
التي سُميت بعصر النهضة، بغية استكـــل الديـوان العربي بجـزء رابع يتناول العصر الحديث، اتضح لي أن هذه الحركة كاني كانت، في في معظمها، استعـادة للماضي، وأن القوى التي حــاولت أن تبدع شيئـاً آخر غـير ما ما عـرفه الماضي قيل عنهـا إنا غريبـة عن الــا





 والمـاضي، في النظر إلى مسـالة الإبــداع، وعن السر في استمـرار هـــا النظر وسيطرته .

وكانت هذه المسألة تزداد إلحاحأ، بالنسبـة إليّ، حين تجـابهني أسئلة


 الانححلال السياسي أو إلى النفوذ الأجنبي لتفسير هذا الانتحطاط؟ كيف


 متابع، أُم خلاّق بادىء؟
 فرجعت إلى الشعر الجـاهلي، „الأصـله" الأول للثقافـة العربيـة وللرؤبا

المنجج والمدف







 وحسب وإغما كانت تحاول أن تطرح بديالٌ جلديداً .

وقد كشَف لي هذا الواقع عن مبدأ رأيت ألن فيه مـا يككن أن يكون

 بـل كثير، وأنـه يتضمن بذور جــدلية بـين القبـول والـرفضى، الـراهن والممكن، أو لنقل بين الثابت والمتحول . وتـادني هذا المبـدأ اللى التأكــد


 البحـت عن هذه الأسباب في الرؤيا الـدينية الإســـلامية . غيبيـة وحيـاتيـة في آلن فهي نـظرة شـــاملة للفكـر والعمــل ، للوجــود

 هي تأسيس، أحلًا جامعاً، صورته الوحي ومادته الأمة ـ النظام م . ومن هنا تبت لليّ أنسه لا يكن فهم اللاؤيـا الشعريـة العربيـة في معزل عن

 الكل

 فنعـرف موقف العـربي من الشعر وغـيره، ومن الاتباعيـة والإبداعيـة ، ومن القضايا الثقافية والالنسانية، بعامة.

وحين قررت القيام بهذه الدراسة رأيت أن منظورها أو منحاها يكا يبب
 وبدا لي أن منظور الثابت والمتحول هو الـو الأكثر طبيعية وواقعية وأنـهـ، في في الـوقت نفسه، المنظور الــذي أرى فيـه مـا يكشف عــا أحــدس بـهـ، وأهدف إليه.

- Y_

كالن منهج البحث مشكلة دقيقة وصعبة. المظهر الأول العام لدقتهـا


 الوقائع والأنكار، أم أبدأ، على العكس، من هـر هذه الوقـائع والأفكــار؟

 اختيارهم؟

المنهج والمدف
وقـد بدأت بحـل الصعويـة الثالثـة ، فقـررت أن أحصر دراستي في














 وأفيـد منها. صـحيـح أن في المكتبة العــربية دراسـات حوات حول مفهـومات القلديم والمحدث في الشعر، والصراع في ما بينها . لكنها، في معظمها،
 مظاهر الصراع، لكنها لا تكشف عن أسبابـه العميقة، ولا ولا عن دلالتـه

 عنـه، لا يككن أن يـرتفـع إلى مستـواه . وهي في في هــنـا متـابعــة أمينـة للدراسات النقدية القديمة .

ومن هذه الصعوبات، ثانياً، أن القرن المجري الأول والربع الأول من القـرن الثاني يشكــلان مرحلة حـاسمة في الـي
 والدينية ـ الفكرية . غير أننا لا نجــد المـا



 الصراع، وكثيرأ ما يكون هذا الشيء اليسير نفسه مدعاة للشك الثـ.



 من الملانفات السياسية والاجتاعية، إمكانأ قويأ لإثارة إشكالاتلات تخلت




 ويكثف عن دلالات ومعانٍ جديدة، تغيّر الصورة الراهنة السائدة عن الثقافة العربية.

إزاء هذه الصعوبات التي لا تتصل بالناحيـة التقنية وحـدها، وإنــا


المنجج والمدف
القومي، وجدتني أحـرص الحرص كله عـلى تبني منهجية تعكس أقصى
 الـطوات التالية:

 إجماع عليها وبخاصة ما اتصل منها بالدين والسياسة.
 في تأثيره على نظر الإنسـان العربي وعمله، وفي تـأثيرهمـا كذلـكـ عليه
r - تجنّبت الــوض في ماهيـة المفهومـات أو المعاني، كتحـديـد معنى


 وعرضت تجلياتها كا هي، وكا أفصحت عنها الأطرافـ المعنية.
§ - آثرت، استكمالُا للمـوضـوعيـة والـدقـة ، اللاّ أعتمــد في الآراء والأحكام التي أصل إليهـا، الدراسـات الأجنبية أو العـربية التي
 فيها من الآراء التي تتوافق مع النصوص العر بية المـوثوقـة التي لا لا خحلاف فيها. وطبيعي أن ذلك لا لا يعود إلى التقليل من أهمية هذه المـا الدراسات، وإنا يعود إلى أنني لم أثشأ أن أفرأ ألتراث الـا العربي عـبر آراء الأشخاص الذين قرأوه، بل شئت أن أقرأه قراءة بادئة عـبر نصوصه ذاتها.

-     - إن في هذا، أخيراً، ما يفسّر حرصي الكــامل عـلى أن أتسلّح في



 النصوص التأسيسية المنعلقة بالبحث. وقد بـد بـدا ذلك ضروريـأُ،


 الحقيقية لككل علم مقبـل . ولأن هؤلاء يرون ألما الــلـين ينظرون
 يفهمونه، ولا يعتمدون الؤيأئق التي تسوّغ غ لمم ما يذهبـونون إليه،


 هذا ما أكد لي صحة حـرصي على إيراد المنصوص، والإكثـار منها حيث تقتضي الحالل.
وني هذا ما جعلني أطمئن إلى أنني عرضت لـا تا تُكن تسميته بتأريخ.



 وبين القاعدة المادية وعلاقات الإنتاج من جهة ثانيبة . ويعود ذلـكـ إلـا أنني لا أقصد أن أدرس نشوء الثقافة العربية وعواملها وآلية العلاقـة في

المنج والمدف
ما بينها وبين القاعلة المادية ، وإغا قصـدت ألن أدرس الثقافـة بوصفهـا ظاهرة قائمة بذاتها كا أشرت.

وتحتيقاً لمذا كله رأيت أن أضع الدراسة في مستويين يتوازيـان حيناً ويتـداخلان حينـاً آخر . يشكّـل المستوى الأول المعـطيات التي تعــدمهـا

 والتحول منذ نشوء الإسلام حتى حوالى منتصف المّا المرن المهري المري الثاني، وفي هذه المرحلة استقرّت أصول الثبات أو الاتباع، واستقـرت كذلــلـك



 الثابت في العصبية والسياسية، وني الشُعر واللغة، وفي السنـة والفقه، ، وتتبعت تجليات التحول، بالمقابل، في الحركات الثورية، وفي الحركات
 الاقتصادية ـ السياسية، ويبداية المنححى الإيـديولـوجي مفهوم جديد للحب، مثّلت عليه بتجربة بميل بثينة.



 الثــانعي، وتنظير الأحـول اللغـويـة الشـــريــة الــنـي مثلّت عليــهـ بالجاحظ.

وعرضت، بالمقابل، لمظاهر تـأصيل التحـول وتجلياته في الحركــات الثـورية، وفي المنهـج التجريبي وإبْطـال النبوة، وفي أوليـة العقل عـلـلى






 إلزامأ وحضوراً في اتجاه الثبات بالقيـاس إلى التجاه التحـول، أو في هـا هذا الاتياه بالقياس إلى ذلك الأخر .

أنتقـل الأن إلى الإجابـة عن السؤال الـــالث المتعلق بـالنتيجـة التي



 تتمثـل في الكشف عن احتمتالات التغـير أو التـــدم في الميـاة العـربيـة وإمكاناته . وتترابط هنا الموانب التقـويمية والـوصفية كــا يترابط عــلاج
 اللهير لشعب ما، دون أن نفهم الأصول الثقافية لنشأتـه، ولا نقدر أن أن نتنوّ صورة المستقبل، إلا إذا كنا كيطين بصورة الماضي .

المنج والمدف
ويكشف لنا الجانب الوصفي عن مسيرة الصراع بـين منحى الثبات ومنححى التحـول، وعن الحلصائص التي ســادت الحياة العـربيـة بسبب
 داخل المجاعة الإسلامية كان في أساسه سيـاسياً يـدور حول من يخلف الـي النبي، ثم أصبـح دينياً، إذ أخــذ كل فـريق يستنـلـ إلى الـلـين، لكـي


 صارت إيديولوجية الفئة التي غلبت، وسيطرت انـي على النظام، تقوم عـلى
 وانتـاءاتها السياسية والاجتتـ|عية ، وصـارت إيديـولوجيـة الفئة المغلوبـة تتوم هي أيضاً على تفسيرها الخناص بها

وأدت ظروف الصراع، لسبب أو آخر، إلى أن يظل منحى التحول




 وسيطرة الواحدية الاتباعية، أي أنه كان بداية الانححلال من داخل عمـا كان مقدمة طبيعية للانحطاط .

 أهمية إلى أربع :

1 ـ المـاصيـة الأولى، عـلى الصععيـد الـوجـودي، هي مـا أسمّميـه

 الذي هيمن، إڭا هو فكر الفردنة التجريدية والغيبية المطلقة
غـير أن البعد الــنيوي لـلاهوتـانية انعكس عــلى المياة الاجتــاعية






 الفكر المهيمنٍ، غريباً عن ذاته، بدئياً، لأنه موجود من البـن البده ـ دينيأ في في



 ومن جهة ثانية، رفضية هامثية ترمز إلى أن العربي لا يشعر ألها أنه موجود

 القمعية، ثقافة النظام السائد ومؤسساته .
 بالناصية الأولى، وهي ما أسميه بالنـزعة الماضيويـة وأعني با با التعلّق

المنج والمدف
بـالمعلوم ورفض المجهول، بـل الخوف منـهـ وفي هذا مـا يفسرّ المنـاخ العقلي الذي ساد، وهو أن الإنسان لا يقدر أن يتكيّغ إلا مـا مـع الأثشياء والأفكار التي يستطيع خياله أن يكاريها ويقبل بها ألانيا أما تلك التي يعجـز



 يفهمه ويسمح له بالتـوجه في الـطبعِة والثقـافة، ، في الحيـاة والمجتمع ومن هنا أخخذ العـربِبي ينطلق، بــدئيأ، في سلوكـه وتفكيره، من اليقــين
 التوجه والحركة ويفقد السيطرة على ذاته ويتحول إلى سلـيمّ . بـلـ بل يشعر








 البدعة، في الماضي. وندرك، في المـرحلة الحاضرة، الــدلالالة في صراع

 وقيم التحول المستقبلية، حتى ليبدو، غالبأ أنه يكري بالكيفيـة الماضيـة

ذاتها، وبوسائلها ذاتها تقريباً.
 المتنى والكلام، والقول بأن المعنى سابق عليه وليس الكاملام إلا صــورة


 ليست إلا النطق وقد سقط في الزمان . إنها ظل الـا شاحب للنـط لا تُثل من الوجود إلا ظله. إنها بتعبير آخر، قناع النطقى أليا أليا أنها لا كثّل، لـظة حضورها الكامل، إلا إلا الغياب الكامل .



 والمحتوى وأدى إلى جعل التعبير الشُعري نوعاً من المطابقة بـين الكـلام








 ما ييجيء بعله أن يصدر عنه ويتكيغـ معه. والمطابقة أخلاقية ولغويـة:

الأخـلاقية هي أن يتـطابق سلوك الـلنف مع النمـوذج الأصلي السلفي
 الأصلي للتعبر. وتنطلق المطابقة مع الحق من الإيمان بأن الحق. ثابت لا لا يتغـير وأن على الإنسـان أن يتكيّف معه، وبـأن الحق واضِ ونح ، لـنـلـك
 عاطفي انفعالي ولذلك يجب استبعاد التخيّل، فالتخيّل درجي درجة متوسـطة بين الحِس والعقل، لا يوصل إلى معرفة يقينة ، بل عـلى الحكس يوهم

 المجــاز هو المقـابل اللغــوي البياني لاستبعـاد التـأويـل، عــلى الصعيــد الفلسفي ـ الديني
وهكذا يكون الشعر العربي القديم، بالنسبة إلى المديث، في مقــام

 الإجمال، وترجمانه وشرحه ومرآته. والمفصل، إذلن، ليس ابتكــاراً وإنما

 بحسب هذا المنحى الاتباعي الثبوتي، واحد أوّله النبوة، دينياً، والشُعر


 تديّن أي تكرار طقسي، فإن الشـعر كذلك هـو نوع من التمـرس بفهم الماضي واستعادته في تكرار طقسي غير أن تحديد الشعر بالماضي وحـده يعني أمرين متـلازمين : الأول،

نفي إمكان تُحديده بالماضر، فبالأحرى نفي هذا التحـديد بـالمتـتقبل. والثاني، نفي الجلدوى من كتـابة الشعـر إلا إذا كان استعـادة للماضي وهذا ما يؤدي في الحالين إلى إلغاء الشـر .


 للمفهومات الخاصة والعامة في ما يتصل بالإنسان وبالعالم وبا وبـالعلاقـاتـات في ما بينها. القديم، بتعبير آنـر، طاقـة تنبعث منها وظـائفـ ثُقافيـة ، ومن هنه الوظائف تتولّد وظائف أخرى أجتل|عيـة ونفسية، وهـنـا يعني





 البحث المطلقة والمغامرة في اكتثافـ المجهول وقبوله .

 ولنقل إنا ذهنية الفئات التي كانت في موقع السلطة، لا ذهنية المجتمع


 وتسلك، في صراعهـا، بنظرة من يـواجه عصـراً مقبلاٌ ويشعـر أنـه لن

المنج والهدف
يكون له مكان فيه، فيزداد لذلك، ثمسـكاً بـالقديم ويحـاربة للـجــديل.


 مفهومات جـديلدة للصلة بـين الله والإنسان ويـينين الإنسان والإنسـان .
 الاتحاد باللّ أو وحـدة الوجـود، في التجربـة الصوفيـة ، إلا نفياً لفكــــة



 صيغة لتقديمٍ نوذِج لبطل يستمر ويتجلدد مـع التاريـخ، ، نوذّج إنسـان

يكافح مُستبقاً عصره، يستشرف المستقبل، ويعـّجل في سير التاريخ .
وإذا أضفنــا إلى هـذه الأفكـار النـزعـــات العلميـة والاشــتراكيـة،
 العروبوية العنصرية وأحلت محلها الإسالاموية الإخائية، وأضفنا كذلك مفهـوم التأويـل وأوليـة العقـل عـلى النقـل، والحقيقـة عــلى الشريعـة وحركات التثوير في بجال اللغة الشعرية، أقول عندما نضيف هنا ولنا كله الما يرتسم تخطيط تقريبي لما كان يطمح إليه المنحى الثاني، وهو مـا سمّميته بالتحول. $-\varepsilon=$

إذا صحّحت هذه المقّدمـات الوصفيـة لبنية الفكـر العربي الاتبـاعي ، أعني مكرراُ: بنية الثقافة التي سادت، فإن المانب التقويمي من النتيجة





 وتتغير كيفية النظر والفهم التي وجهت هذا الفكر، ولا تزال توال توجهه .


 وليس المقام هنا مقام تفصيل لكيفية التغير، أو للصـوروة المقبلة للأدبر العربي والثقافة العربية بعامة، فإن هـذا ينمو تجريبياً، أي أنـه يتحول ضمن بتمح هو نفسه يتحول .



 الصورة أو للنطق على الكتابة، بل هناكُ جدلية وُحدةٍ في ما با بينها .

 يكون بالةٍ من داخله. إن هدم الأصل يكب أن يُ يُارس بالأصل
 تراثٌ غير التراث العربي، وإغا يعني تجاوزه بأدوَاته ذاتها . إن العروبة ،

المنج والمدف
بتعبـير آخر، هي نفسهـا التي تمنع العـربي اليوم من أن يكـون كـــربي الأمس، فالماضي الذي يهدمه إغا يعيد بناءه بالعروبة الما ذاتها الما

 العالم . وهكذا تكون النظرية الصحيحة وعياً بمارسـة عملية تستهـدف هذا التغيير.





 ملى قُدرتها على أن تكون جزءءاُ من المستقبل .



 كل إبداع، كل عمل خحلاّق مغير، إما أن يكون جذرياً شـامـاملاً، وإمـا أنه لا يكون.
ومن هنـا يفترض هـذا الارتباط وعيـأ أساسيـأ بأن التمحـور حـولـول

 الآفاق التي يفتحها الحاضر والمستقبل أغنى وأوسع با لا يُقــاس من كل








 الدقيقي هو في كونه خلاقاً مغيراً أكثر منه وارئاً أو متابعاً .




 يؤكد القناءة والقبول بقدر ما يؤكد التساؤل والبحث.

## هقدهـة

$$
-1 \text { - }
$$

كان الإسلام تأسيساً لرؤية جــديدة ونـطام جديــد. غير أن للثقــافة
 خاتّة الرؤيا العربية (والإنسانية) للحياة والكون، فـــــد فسرّرت البدايـة




 فالإسلام هو الأصل اللذي يعرف بها ، وفي ضوئه، كل كل شيء كان الن قبله، ،

 العربية، وني التراث العربي بعامة، هي في فهم طبيعة العلاقة بين رؤيا الثبـات ورؤيا التحـول، أو طبيعة الصراع بـين منحى الاتبـاع وميا ومنحى
 الملافة أو الإمامة، ودينياً ـ عقلياً يلور حول طبيعة العلاقة بين الـدين
(1) رابع المامشُ فِ مكان آخر، نقد آثرت أن أُرد للهوامشُ صفحات سستفلة في آخر الكتاب، ونقاً لتـلـسل النصول (المألفّ) .

والعقل، والدين والحياة. وبرز في هذا الصراع، منذ غباب الرسـول،


 الاتجاه الأول لنظرةٍ تقـول بطاعـة الإمام ولـزوم الملماعـة والأكثرئ، بينــا
 والعدل والحُروج على الإمام إذا جـار وعدل عنهـها . وكان يقـا

 و(انزاع قبائل) و(ا(سودانه)، كا كانت تسميها الطبقة القرشية السائــدة .
 وحلفائها. ولفذا كانت السيـادة لثقافتهـا، ولمنظورهــا الديني بـخـاصـة ، الـيا طول هنه القرون.

$$
-Y_{-}
$$

إذا كان الدين الإسلامي خحاتمة المعرفـة ونهاية الكــاله، وفقاً للنظظرة



 إنها، عـلى العكس، يشهدان لـهـ
 تغيرِ بل عامل تدبير .
 اللـاضي، الحاضر، المستقبـل . فهو المـاضي من حيث أنه الأول، وهـو

## مقّدمة

الحـاضر من حيث أنه المستمـو، وهـو المستقبـل من حيث أنه الأخـير


 وسيظل حاضرأ إلى ناية الـــالم حضوره يـوم هبوطـهـ ويا وبا ألن الـوحي دعوة للممارسة فإن زمن الوحي هو الحاضر : فالـوحي هو ألما أبـداً الخاضر اللني يكتضن المستقبل والماضي . والحاضر هنـا هـا هو الماضي المي استمراراً،

 والمظاهر، أي الزمن العابر . ثمة، بعمنى آخرى الـون جوهر دائم وراء العابـر










 إن الإسلام لا يهرم، لا يصير ماضياً وإغنا هو حضور مطلق ، وها وهو إلذن
 أو شكل سام من أشكال الحضور. وإذا شُئنا أنْ نحلدد عـلاقة الـوحي

 الشقـاء. لن يكون للتـاريـخ، إذن، معنـ حقيقي، إلا إلا إذا النـدرج في في الوحي، ذلك أن الحاضر لا يكون حاضرأ إلا إلا إذا كان صورة الألـانـية .
 والأبلد.

 فيعزله وينفيه. ويفعل ذلك بأن يبقي الأصل حاضراًّ، أي بأن يستعيده ويكرّره.

 الكشف به، ولا يعرف هو بالكثتف. الزي على أي قدم يتجاوز الأصل أو يلغيه. فهو لا يتجـهـ إلى اللانهايـيـة ، بل بل يتجـه إلى نهاية هي البـدايـة التي انـطلقلق منهـا. والإنسـان الان لا يكتئفـ
 يكتسب عللً سابقاً عليه. وهو علم كامل ومعصوم .




 وإغا هو آنات متططعة، أو بكموعـة من اللحظات(ث). ويكشف الـزمان

مقدمة
لـلإنسان أمـر اللهُ كن. فهو، إذن ،ليس إلا واسـطة لمـذا الكشف. فـالزمن هـو الحمن أو اللتحـظة أو الآن وهذه كلهـا تـــر كلمــح البصر، حتمية ومفاجئة . وهمي بمثابـة تنبيه أو إشـارة يـذكِّـران الإنسانـ

الحالتو .
الزمان قياس الحركة، والمحركة لا تتم إلا في مكان . فإذا كان الزمان
 كان الزمان بجموعة من اللحظات فـإِن المكان هـو كذلـلـك بجموعـة هن النقاط . إنه كـالزمـان واسعة لتــذكير الإنســان أن الدنيـانـا فانيـة ، وأنها ليسـت إلا جسـراً هشـاً يعسبر عليـه إلى الســاء، حيث الـوجــود الألكّي

المطلت .
وإذا كان الزمـان لحظةً والمكــان نقطة، فـإن مفهوم السببيـة ينتفي . ومعنى ذلك أن الله هو وحله الفاعل، وأن الإنسان ليس إلا محـلِّ لِّذا
 أيضاً تابعاً لإرادة الإنسان، وإِمـا لإرادة الله وحلده . والإنسـان، إلذنه لا يشـارلك في الكشف عن أي مجهـول بمكن، وإنمـا يتلقـاه أو يكسبــه بإرادة اللة وفعله .

الـزمن، إذن، زمن نبوي . وفي الـزمن النبوي يتحـول المستقبل إلى


 المستقبل . وهكذا يكون المستقبل شكالً من أشُكال الماضي. والإنسان، إذن، يتتحرلك ويفكـر في زمن سابق عـلى زمنه الشُخصي وعلى تجربتـه. وليس الحلاضر، أي الـزمن الواقعي، إلا منــاسبة عــابرة

للتذكير بالأبدية. ومن هنا تكون علاقة الإنسان بالماضي أو القديم نوعاً

 لكي يقـترب منها، وذلـك حين يقبـل أجوبـة المـاضي عنـي الما الأسئلة التي


 يضفي عليهه شيئاً من القيمـة أو الــلالــة هــو أنـه انتـطار للعـودة إلى الأصل، وجسر يوصل إليه.
(الـدنيا مزرعة الآخرةهَ يقول الغـزالي، (ولا يتم الدين إلا بـالدنيـاه) وnالملك والدين ثوأمان. فالدين أحل والسلطان الـان حارس، وما وما لا أهـلـ

 الـوحي، ذلك أنها تكشف عن الصلة العضـويـة بـين الـــين والأمــة
 أسـاسه في المجنس أو الأرض، بـل في الوحي . والمجتمـع القــائم عـلى

 المستقبل أيضاً، أي من حيث أنه بجتمع يكيـا في انتظار النئـور ليشهد




مقدمة
التاريخية معلقأ بين ماضرٍ هو الوحي ومستقبل هو النشور، ومن منا لا لا





 العودة الدائمة إلى الماضي - الأصل .


 أولاً إلى المتقدم، انطلاقاً من الأصل أولو المبـدأ. فالمتـــدم يفوق المتـأنر بالزمان والطبع والذات والثرف والرتبة .









 المطلق، أي السماء، والعادة تثّل النسبي أي الأرض . فخضوع العادة

للذاكرة، في نوع من التبعية والانحاء رمز لـخضوع الأرض للسماء . وإذا

 ليس امتداداً، وإغا هو تقلّص وانكاشكاش . - $\varepsilon$ -

على هذه المفهومات قــامت الحركـة الفكريـة التي بدأهـا الشافعي،




 أن العلاقة يين الماضر والماضي ييب أن تكون علاقة فرع بأحل .












## مقلدمة

والأعـالل،(1). إنه أســاس شامـل للنظر والعمـل، وهو مـا يكثف عنه معناه اللغوي(4).
والدين قديم إلمي. والقديم الإلمي واحد، لا يصح انفسامـه، أي

 شيء. ومن هنا كان الواحد تكراراً. إنه نفسه، أزلًا وأبداً، لأنه الثئ
 بسوإه . إنه المتححد في ذاته، المنزّه عن الانقسام والتجزؤ، الذي لا لا يشبه شيئأ ولا يشبهه شيء(").
والقديم ليس الأصل الأول وحسب، وإنا هو الأخحر أيضاً. ذلـك

 وهو، بالتالي، المعاد في الدنيا. فالمدين هو الصورة الكــاملة للتعبير عن
 الأقل، شكأ فيه. ولا يفيد شيء مع نفي الأصل أو الشك في فيه ومعنى


 بكلمة ثانية، أن يغير، لأن التغيـير تجاوز لثيء راهي

 يفتّه ويفرّع عليه، لكن شريطة أن لا يخالف أصلأ من أصوله . وقـد أخحـنت هــنه المبـادىء النـظريـة بعـدهـا التطبيقي في الحيـاة

الثابت والتحورُل





 أن نعـود إلى التسمية التي يـطلقها علماء الثُريعـة الإســلاميـة عـلـلى مـا





 حقوت، بالمعنى الحديث، وجل مان ما نستطيع قوله هو أنـه وكيل أو مؤتّن على حقوق هي جميعاً حقوق الهـ .
ويقسم عللماء الشريعة هذه الحقوق إلى ثلالثة أقسام : ا ـ حقوق الله وهي التي تتعلق بواجبات العبادة على الإنسـال وا والحدودها التي شرعهـا





 "الامتلالك لا يخرج الإنسـان عن معنى الوكـالةه، والثـاني هو أن إالحق

مقدةة
 وهي التي ا(يتمعع بين مصالح عامة للأمهة ومصالح لـلـأفرادها ، وتعني ألن "احقـوق العباده غــري مستقلة عن حقوق الله، بـل تتصـل بهـا اتصـال التابع بالمتبوع والتيتجة بالسبب.


 وحده. وعدم القيام بالفرض معصية، وهو ما سمّي بالكبيزة.

والفروض قسلان: عينية، وهي الواجبة على كل فرد بعينه . وتتعلق بالعبادة، أي بصلة الفرد مع الله، أو تتعلق بحقوق الله، فهي دينية أو


 بالقضايا الاجتلعية والسياسية .

ونـلاحظ في هذا التقسيم أن واجبـات الفرد السيـاسية والاجتـاعية


 عـزوف الناس عن السيـاسة يكمن في طبيعـة هذه النـظرة إلى الفرض


 تتيحـه لمم فروض الكفــاية، فجعلوا من الأمـة بجموعـة ا(اكثلينها، أي

الثأبت والتحوُول
بجهـوعة من (المتـواطئينه مــع سلطة الإمـام الـراهن أو الإمـام الآتي،



 تصبح الإمامة الأصل الذي ر"ستقره عليـه قواعـد الدين واپتنتظمهِ به مصلحة الأمةهامة (10).
ويتضح ما تقدم أن الجماعـة لا الفرد، منطلق النظرة، لـدى علـى علماء





 أرض الإسلام.
والعلوم، هي كذلك، فرض كفايـة. (اومن فروض الكفـاية القيـام








, مقلمة
وفي (احاشية ابن عابدين)|("): اوأما فرض الكفـاية من العلم فهـو كل
 واللغة والكلام والأصول، وكذلك علم الآثار والأنخبار والعلم بالرجال وأصول الصناعات والفلاحة||).

وأهم فروض الكفاية المتوجبة على الإمام (أو الدولـة) هو مـا حـد

 الدولة

إن معنى قيام الشريعة الإســلامية عـلى مبدأ الـواجب، لا الحق من حيث أُن الإنسان فيها مكلّف أصـلُّا هو أُنه ينفّة إرادة اللها المسبقـة
 وإنا هو ردّ ما أعطي للإنسان لصاحب العالِ العطاء.
والشريعـة، من هذه النـاحية، امتـداد اجتلاعي لنظرة النـرة الإسلام إلى الفعل أي إلى قدرة الإنسـان، وإرادته، كــا فهمهـا المنحى الالتـا

 بتكليف ما كلفـ به من نهي أو أمر) ويعاقب عـلى المعصية . . . نــــدرة


 نفسه فهو قدري، ومن نفاهما عن نفسه فهو جبري ، وني ومن نسب المُئئة إلى الهة تعالى، والكسبب إلى العبد فهو سني|"(r)".

الثابت والتحرُول
إن لمفهوم الكسب، في ما يتعلق بـالأفعال، عـلى الصعيد الـديني، مقابالُّ في ما يتعلق بالإبداع، على الصعيد الأدبي، هو مفهـوموم التقليدّ .
 الصيـاغة وحسب عــائدأ إلى حصر صفـة الإبداع في الله وحـلـد نفسه رتمدّح بالخلّق وأثنى على نفسه بذلك، ولو شُاركه فيار فيه غيره لبطلت
 دالة على علم فاعلها، والأنعال الصادرة من العبـاد لا يكيطون بمعـظم



 عملناله









واله خلق اللغـة كما أنـه خلق اللون : ولومن آياتـه خلق السماوات
 (ريـريد بـاختلاف الألسن عنـد كافـة أمل التـأويـل اختـلاف اللغــات

مقدمة




 بقوله : الفنفى أن يكون




 يوجلده، لكانوا قد خلقوا كخلته وصنعوا كصنعه، ولتشابـه على الخلق خلقه وخلقهم - تعالى عن ذلكه|"(r). الإنسـان، إذن، لا يخلق فعله وإنما يكسبـه . والكسبب، كما يعـر"ّنه


 الاختتيار وبين حركة الارتعاش من الفالج، ويين المتيـار المثي والإقبالٍ

هي معنى كونه كسباً) (rver.

ويتضـح معنى عجز الإنسـان عن الملِّق، أي عن الفعل أو العمـل إلا بعناه الكسبي، في ما أورده الباقلاني في البابين: الثلاثينين، والمادي
 والملك. فلإنسان رزق أي كسب، وليس له ملك أي قدرة. ويستدل

## الثأبت والتحّرُّل












 سخالها|. ومن هذا المنظور ليس هناكُ فرق، في في ما يتعلق بالملك، بـين الإنسان والحيوان .

أما الباب الثاني، فهو كذلك حوار بين البـاقلاني والمعـتزلة ، أورده،



 إليها لم يكتّرث بها، ولا فكّر فيها.

فـإن قالـوا: أفليس لو حـاصر بعض السلاطـين أهل حصن ألم أو بلد
 يُقال: إن السلطان أغلى أسعارهم؟ قيل لمم : قد يقع الغلاء عند مثـل

مقدمة



 إلى السلطان بجازاً.
فإن قالوا: فيجب أن يكون الغلاء الحادث واقعأ عن فعل السلطان




 وإيثار الموت للا اشتروا ما عندهم وإن قل، بـلئليل ولا كثير. وعلى أنه لو
 الناس ويبرهم على تسعير الطعام؛ ولأنه لو لم يفعل ذلك لم لم يقع الغلاء
 وفعل موتهم. وإذا رفع ذلك عنهم وأمدّهم باليرة فحيوا بألما بأكل ما يكمله إليهم، لوجب أن يكون هـو أحياهم . فـدل ما وصفـنـاه على أن جميـع هذه الأسعار من الله تعالى").
-

لعجـز الإنسان عن خلق أفعـاله، أي للكسب في المنحى الاتبـاعي

 اللاحق عاجز عن أن يكتب ما يتجاوز الأصل. ومن هنا كانت عـلاقة

الشاعر بالأصول الشعـرية، بحسب الاتبـاعية الثقــافية، تشبـه علاقة الفقيه بالأصول الدينية .
وتبعاً لهذا، كـان النقد التقليـدي يتف من نص القصيدة كــا يقفـ الفقيه من النص الشُرعي . والفقيه يقسم النص إلى ألفـاظ ومعاٍٍ . ثلم يقسم الألفاظ إلى أربعة أفسام، وينقسم كل منها، بدوره، إلى وجوه. 1 ـ القّسم الأول في (اوجوه النظم حيغة ولغةه")، ويتناول البحث في في دلالة اللفظ على المحنى المقصود، أي أنه يميز بين اللفظ: أهو خاص أم عام أم مشترك أو مؤوّل؟(4x).

Y ـ القسم الثاني في اوججوه البيان بذلك النظمه"، ويتنـاول (اوضوح



 التـأويل، ثم المحكم وهـو المفسّر الذي ازداد قـوة وأحكـم المراد بـه ولم يعد يكتمل النسخال|"(4).

ب ـ القسم الثـالث في „الوجـوه التي تقابـل وجـوه القّم الثـانيل،
 المشكل، المجمل، المتشابابه|(2)،
\& ـ القسم الرابع في (اوجوه استعمال ذلك النظمه، ويتناول (اطريقة




مقدمة
ما ظهر المراد به ظهوراً بيّنًاً زائداً، ويقابله الكنـاية وهـو ما استـتر المراد .

وتقسم المعاني كذلك، (امن حيث وجوه الوقوف عليها إلى أربعة :
 سيـقت, من أجـل تلك المعاني، وأن هــنه المعاني إنــا أريدت من ألـن اللفظ (اقصداً". .
 مسوقاً من أُجل المعانٍ ولكن (تبعاًّ) لا قصداً .

ثالثأ ـ ما كان يوقف عليها بدلالة النص، وذلك ولك كل ملـ معنى لم يـوقفـ
 معنى اللفظ، أي أن الكلام قد جـلـ الـاء لمعنى من المعاني، وأن هـذا المعنى قد دل دلالة لغوية لا اجتهادية على معنى آخر .



 عليه)(

والعام هو ما جاء في القرآن من قواعد وأحكام كلية ثابتة، والمناص
 العـام اللى خلافف في الآراء والأحكـام . كــنلـك يؤدي إلى مثــل ذلـلك الـك


جميع ما يُمله العموم من مفرداتها،، أم أنه لا يتناولــا، إلا إذا قامت




فوق المعنى المراد من العام؟ه(ta) .

والعام „لفظ يدل على الاستغراقه ولذلك هيكمـل على مقتضى تلك





 والمالكية والشانعية والحنبلية||(87).

أما قوة دلالة العام عـلى حكمه فـظني، في رأي المالكيـة والثـافعيـة



 المتكلم إثا أراد به الخصوص لا العموم . . . وفي هـذا الاحتملا شبهـة




مقدمة
ذلك المعنى عند اطلاقه واجباً، أي لازماً وثابتاً بذلك اللفظ حتى يقوم


وهكــنا حين يتعـارض العام مـع الماص يـرجّح القــائلون بـطنّيـة




 فها يُراد (من العام هنا هو ما يُراد من اللفظ المخاص)،(49) .
 كـا نشا اختـلاف حول العـام وألفاظـه: هل الألما وأمر والنهي في الــرآرآن




 به، ، وأن القبيح هو ما لا يقرّه أو ما ينهى عنهـ . وليس للرأي أو للعقل أن يقرّر المسن أو القبح .
هذا الموقف الفقهي من اللغة يهدف إلى تحديد معنى العبارة وما تعبّر

 الموازنة لـلامَمدي، وهي تعكس المـوقفـ النقدي التعليــيـي كا اكتمـلـ

حـول أبي تُمام في القـرن الـــالث، أمثيلة كثــيرة تؤكــد كلهــا عـلى طلب اليقينية في الشعر ورفض الاحتتالية، أي أنها تؤكد على النظر إلى المي النص

 العـادة) وخرج (اعن عـادات بني آدم ليكون أمـة وحدهاهي ، ومعـانيـه لا لا


 وصف شعـره بأنـه امن كلام أهـل الوسـواس والخـطرات وأصحــاب السوداءع|cr|crer

وححين يؤكد النقد التقليدي الشعري على عدم الـروج عن إلعـادة؛














مقلدمة
للحق . والمت هنا هو ما ثمثله أو تعلّمه الاتباعية الدينية. ولــلك فـلك فـإن
 مصـدر الحق وقائله. والإنسان يصدقه ويدلمو إليه.

وني رواية أن وفداً من بني ثيميم قـدموا إلى النبي، (افلما دفعـوا إليه، وكان له تسع حجرات من شُعر معلّقة بخشّب العرعر، ناداه القوم من





 فيقول الحق، ويدح فيقول الحق، وأن من البيان مـا يصوّر البـاطل في


لكن لا ئكن فهم القصد من هذه العبارة إذا عزلت عن مناسبتها.



 والله زري المروءة، ضيق المنطق، لئيم الحـاله، ، فنـظر رسـول الله إلى
 وغضبت فقلت أسوأ ما علمت، ومـا كذبت في الأولى، ولقــد صدقت
 وبهذا المُنى يروي المحاسبي عن مالك بن دينار أنـه قال : امــا رأينا

الثابت والتحورُل

 لأحسبه حادقاً، وإني لأظنهم كاذبين ظالمين له||(י).



 خطلا

وضمن هــنه الدلالــة كـــلـك يُرْوى أن عمـر بن الــطـطاب حبس
 عـلى غير صـدق، ثم قال بعـد سنة : سمعت رسـول اله
 نستخلص من هذه الأقوال الأمور التالية : ا - إن النبي كان يذمّ البيان لذاته، وينهى عنه .


「 الرضى . . . ) وينهى عنه .
§ - وإنـه كان يـدعو إلى البيـان الــني يقـول الحق أو البيــان للحت
 C- و وإن المق هو الدين الذي هو الإسلام(T").

مقدمة
ليس الأدب إذن، استنـاداً إلى ما تقـدم، كمارسـة لغويـة ينتج عنها

 مارسة دينية .

يقول الغزالي : (اوالأدب تأديب الظاهر والباطن، فــإذا نهاّنب ظـاهر





 البداية كيف تستقيم له دعوى مقامات أهل النهاية؟ . . والإيكان موجب يـوجب الشريعـة ، فمن لا شريعـة لـه لا إيــان لـه ولا تلا تـوحيـد لـا لـهـه









 مركوز بخلق الله، إلى الفعل، فصـاروا مؤدّبين مهذبين||(19).

ويقـول الغزالي في مكـان آخر عن النبي إنـه ارجمع الآداب ظـاهراً
 والغيـة والنميمـة والفحش . ويقـول عن هـــنه الآفـــات إنها عشرون
 الباطل، ثم المراء، والمجادلة، ثم الحصومة، ثم التقعّر في الكالام، ثم

 الـحـطأ في فحـوى الكـلام، ثم سؤال العـوام عــا لا يبلغـه فهمهم من صفات الهة تعالى1.

 جرى بين الصحابة على وجه الاستنقـاص بيعضهـم)|(1)"، ويفسّر التقعّر بأنه (اتكلّف الفصـاحة بـالتشدقه"، والفحش بـأنه هالالتعبـير عن الأمور





ويقول عن الملح إن فيه (است آنـات : أربع في المـادح وائنتان في






مقدمة
وهو ظالم أو فاسق، وذلك غـير جائـز، لأن الله تعالى يغضب إذا مـــح الفاسق .



 الله




 مقدماً على غيره من ولد آدمر|" (V).





 ليس حسنأ في ذاته. ذلك أن الكّلد





















 النشاطات الثّقافية.

$$
-V_{-}
$$

يبـدو، في ضوء مـا تقدم؛ كيف أن الثقــافة العـربيـة ـ الإســلاميـة
 بالظواهر الئقافية الاجتاعية بحيث لا يُليكن وضع حذّ دقيق يفصل بينها

مقدمة
وبينه(1)، . فالـتراث النُعري العـربي هو في آن ديني ولغـوي . والترات الديني هو كذلك لغُوي وديني. والأمر كـذلك في الـتراث السياسي، أو

الخلقي
هكذا يحلد التراث هوية الأمة ويحدد رسالتها. فهو قـوام شخصيتها


 يلغي، على الصعيد الديني، مبدأ التطور أو التغيّر، كــــا أشرنال، فـإنها



 وإغا يُستعاد. والبحث ليس للاكتشافـاف، بل للاستعـادة . وبهذا الما المعنى، كانت الثقافة العربيـة، في نشأتهـا، وفي مستواهـا اللذي هِيْمْنَ وســادِ: ثقافة اتباع وتقليد .







 وخصصائصه، ويكـون المقيس شكلاً من التـوسع . والمقلّد هنـا لا يقيس

التُبت والمتحوُل
إلا على النجاذج التي يراها الأكثر كمالًاً . فالرديء كها يقول الآمدي
يُؤتْمَ به) (N)



 أو شعور على شعور آخر؟ ومن هنـا كان كـل تقليد مهـــا كانٍ بـارعأُ،

 كثّانته وتوهّجهه ووحدته .

ويعود القول بالتقليد في الأصـل، إلى الرغبـة في عدم الاخختـلاف.




 ابقق . وابتخ هذا المبدأ، على الصعيد الفقهي، شكلْا تشا تشريعياً يصوغه
 لهق (N)

وهكذا كما كـان يُقاس عمـل المليليفة عـلى مَن سبقه، كيعـرف مدى




## مقدمة






 الكثرة الغالبة، سواء في ذلك الشعر وغيره .

وقد يترادف التقليد، على صعيد المعرفة، مع النقل والسملع والعادة

 في الصفات، مئلاً، أي مذهب الأشعرية والماتريديـة والغزالي مـي المـو نفي





 من الحـوض في البحث عن معرفـة اللّ . الأول غايتـه الفسق، والما والثـاني





## الثأبت والمتحوّل






الناس).















 إليها، وتبني هذه النظرة من حيث هي حقيقة مطلقة.


مقدمة
.العاقة بـين المقلّكد والمقلّد هي كالعـلاقة بـين المنبوع والتـابع، الأصـل

 المحدَّث، وهذا الإفراد يتضمن حكماً تقوبياً هو الديُموة إلى الإقبال على








 تطلق على القديم (اله) والمحلدث (العالم)(M1) .
 الشعر العربي ظاهرة فريدة في التـاريخ، فـلـا ينطبق عـلــلى شعر الأمم لا
 اللغة العربية فريدة لا تثبهها لغة وهي تلفـو على هله اللغات من مقاييس لا ينطبت على اللغـة العربيـة العـي بل بل اللغـة العربية، في زععم بعضهم كاله، لا يُيط بها الإنسـان : اكالام العـرب لا يكيط به إلألا نبي)|(14) .


 الشاعر المحدث لا يفعل أو لا يخترع وإغا يكتسب اكتسابأ.

 هو الأول الإسلامي . ومع أن القرآن ليس استمراراً يتبنّ ما قبله تبنّيـاً كاملاُ، فلا نستطيع أن نصفه بـأنه (احـديث)، ، فهو الصـورة الأخيرة، الكاملة، للقديم: إنه القديم الأكمل . والأمة التي نزل فيها هي (اخحـير أمةه| (41)





 مساوياً للأصل أو الجزء مساوياً للكل، أو الناقص مساويأ للكامل .









عن حقيقة الكلام أو اللغة، ما هي؟ والمعروفٍ أن الأجوبة التي سادت

 الأشعري، إن القرآن كالام الله غير خلوقن . . لا يُقال: اللفظ بالون بالقـرآن

 وأدى بالثالي إلى إحاطة الشعر القديم بهالة الكالـالل.










 وثابت بتغيّر، وكامل بجزئي . ومن هنا لم يغيّر الإسلام الموقف البـلماهلي



 ولا كانت البلماعية، من حيث المحتوى، تقوم على قيم ثابتة، فقد صار

شكل التعبير عنها ثابتأ. غير أن الإسـلام كان، عـلى صعيد آخـر، كـا كا فسّره المنحى الاتباعي، نفياً للشُعر : فقد تجاوزه القرآن من الوان حيث اللغة وتجاوزه من حيث الأولية .

كان الشعر في الجـاهلية מأحـحّ علم"، لكن، ، بعد الإســلام وفيه،

 الأخلاق.

إن الحاد علم الأخلاق بعلم الجحلال ألغى الحد الفـاحل







 عن أذواق شالأكثثا .




 الشُاعر لا يكتب، بل الشُعر هو الذي يكتب. الشاعر ينسـخ المكتوب

مقلدمة
في عقل الأمة وذوقها، وحظه في الإجادة كامنّ في حسن نسخها و وعقل
 والمجاء (الأخلاق السيئة) الفنين الأساسيين الغالين في الشئر المار العربي،







 كالمجاز والتخييل وغيرهما .

ومن هنا الخخذت الصلة بالقديم بُعـداً نفسياً ـ انفعـالياً، تجّلـ، على











للرأي، بـل ييب الفصل بينهـا، أو بالأحـرى ييب أن يخضـع الـرأي للفطرة.



 الوحي كلمة أخـيرة، وليس في الفلسفة كلمـة أخيرة. أضفـ إلى ذلـك أن إنضضـاع الوحي للفلسفـة إقـرار بـاستـواء مـا كتبـه اللة ومـا يكتبه الإنسان .
 الاجتزعية، عدة عوامل نوجزها في ما ما يلي:





 شارجي، إزاء اللغة والـدين الللذين ييد فيهـا شخخصيته ومـا يميزه عن غيره

والعامل الثاني، هو أن فتـوح البلدان لم تكن تهدأ حتى بـدأت ردود

 وغير العرب، دانحل المجتمع الواحـد المستنـر . وأصبح هؤلاء السكـان

مقدمة
في موقع الهجوم، على أكثر من صعيد، فـأخذوا ينـادون بالتغيـير، بينما


 وأخذلوا يرون أن كل مساس بها، إغا هو مساس بكيانهم ووجودهم .




 ازدواج: : فكره شيء، وحياته اليومية شيء آخر أير و ولفذا تأثير مزدوج يفقر النظرة من جهة، ،ويساعد على مزيـد من التمسك بـاللاضي، من جهـة

وقد ترتّب على الاتباعية النظرية اتباعية تعبيريـة، فنشأ مـا يكـن ألــن
 إيجازها في ما يلي :


 أنكاراً أو حِكمأ منتورة يتداولما الناس . الشاعر هنا يعيد كتابة المكتوب أو المحفوظ. إنه ناسخ أو ناقل
Y


صحيحة وكاملة، إلا أن له رأيأ في فهم صحتهـا وكا وكالمــا، وتقديـرهما،
 يؤمن، سلفأ، بأنها الأكثر صححة وكمالأُ





 بينل يتحرك المبع بين الطاقة الأصلية وما لا ناية له



 الثاني فسائر باستمـرار نحو مــا يتجاوز الـطفولـة . إن له، بـاستمرار، بدايته الماصة .




 معروفة للجميع، مبدئيأ، أما الكلام فتركيب مغاير جـديد. إنـه إبداع إلـاع صيـن وبمل غـير معروفـة، وهو إبـداع تابـع لتشخصية المــدع . وليس

## مقدهة


 فيحيل إلى معنى يدل على الذات المتكلمة، ، فالكالام فردي وله، حكلاُ، هوية فردية. اللغـة، أخيراً، هي من جهـة التقعيد والنحــو والصرف،
 والحصوصية، والذات الفردية، والابتكار. واللغة هي الثبات أما الكلام فهو الحركة الدائمة .

$$
-\Lambda-
$$


الاتباعية الدينية ـ الجمللية، المبادىء التالية:
أولأَ، الوضوح هو القاعدة والمنطلق . الجـاهلية هي البـلاغ المبين،


 ذلك أن بخاطبـة الناس بمـا يعجزون عن فهمـه يؤدي اللى خياعهم، أو
 حديثاً لا تبلغه عقولمم، إلا كالن فتنة لبعضهمه|) . ويقول علي : (احــّثوا النـاس بــا يعـرفـون، ودعـوا مـا يئكـــرون، أتحبــون أن يكـــنـب الله
ورسوله؟؟((98).

ثانياً، التحــاكم إلى غير الكتـاب والسّنة في قخـايا الـدين، إنغا هـو



 اختصوا بوضع الأصول وليس لأحد بعدهم أَن يضع أصولاٌ تناقضها .






 واخطرابب.

وصدق الأصل الجاملي هنا صفة لازمة، فهو شبيه بالصـدق الملازم





 الذي عُلمت صحته لا ييوز أن يُعارض بالشعر المحدث الذي لم تُعلمِ


 وبأن كل ما يعارضه باطـل (44)، يتحتّم على الشـاعر المحـدلث أن يؤمن

مقدمة
بالأصول الجاملية إعاناً مطلقاً جازماً عاماً، ويــان كل مـا يعارض هــه
الأصول شعر باطل .





 قدياً أو محموداً في مقابل البدعة المحمودة .




ومن هنا لا بد من القول إن الإنسان لا يبلع، بل بل يتّع ع



 الشعر. ومن هنا لا ييوز ابتدأع الألفاظ والمعاني لأنها تحدلث الانـاختلاف
 المعرفة، وتحصل الألفة(1) الم

 أن الشريعة ناقصة، ويعني في الحالة الثانيـة أن الشريعة غـير صالــــة.

يعني بتعبير آخر، أن المحدث يكمل نتص القديم، أو أنه أكثر صلاحاً منه. والقولان فاسدان ان الحيرا
وإذا كــان هذا ينـطبق دينياً عــلى العلاقـة بـين القــديم والمحــدث،
 القديم والشعر المحدث، بين الأصل والفرع، الأول والتالي.


 تثنيقاً وتنويعاُ، وفي المالة الثانية يكسب المعنى حضوراً المي في اللفظ العربي



 يُسمى، بالأحرى صائغاً أو صانعاً.

وعككن أن نعـبّر عن القول بنفي إمكــان الإبـداع، بصيغـة ثــانيـة،









مقدمة
فلا خالقية للذهن الإنساني. حتى العدم نفسه مُتصوّر، وكل ما يُتصور غخلوق له.

$$
-9-
$$

أدت هذه النظرة التي توحّد بين الدين واللغة والشعر، والتي سادت الثقفافة العربية والمجتمع العربي إلى نتائج أوجزه الما في ما ياليم:






 أي إبداع يستلهم نموذجأ أو مثالأ من خارج التراث الثاث

 يُعاثل الأصل ويكون امتداداً له، فيعبّر بلغة تحاكي لغة الألصّل .


 كان مساوياً اله .

ومن هنا وازى علمهاء الشعر واللغة بين بدايتين: الوحي بداية، وهو


الكُبت والتحوّلد
وصفأ، وتفسيرأ.والشُعر في الجاهلية وصدر الإسلام هو كذلك بـلك بـداية،
 ويقلله. ذلك أنه معجز كالوحي، فالشاعر الذي يألئي بأية بعدهـ لا يقلدر أن
 مسالة النسج على منواله، أي مسالة صياغته، بتنويع أو تـرميم آخر، أو بزخرنة أخرى الئر



 التجليد، أو نفي إمكانه أحلاُ . ذلك أن المسألة لا تلا تعود مسالة جليــلـد

 ينضاف إليه. فلا ينضاف إليه لا يكمّله وإلما يذوب فيه فيه ذوبا

 بالقياس إلى القديم(7n+1).





 متتحليهاه وليس إبطال الفلسفة إلا إبطالاُ للعقل(1.0).

مقدمة
الفقيه، إذن ، مرتبط بأمر ثــابت موجـود قبله هو الشريعـة، ومهمته هي في تفسيره والمحافظة عليه. وقـد طبقت النظرة الفقهيـة، بأهـولـالــا وفروعها، عــلى الحياة الشعــرية . فكــا أن للفقه أحـولاً نهائية مقـدسة تحققت بشكلها النموذجي المثالي في القرآن والحياة النبوية المية وحياة الحنلفاء

 وكا أن على الفقيه أن ينظر إلى عصر الراشدين بوصفه تموذجاً أو مثــلألا
 الشاعر أن ينظر إلى عصر البلاهلية وصدر الإسلام بوصفـه مثالاٌ يبسّسـد

 كذلك مقياس وقاعدة . وركا أن الفقة أحالة في ضبط القواعد العد والموازين التي تصون الشُريعة وتعبّر عن الإرادة العامـة، فقد أصبـح الشعر هـو
 الأصول التي تعبّر عن الذوق العام
 السيـاسية يــارس من حيث هو صنـاعـة ، شـانــه في ذلـك شـأن بقيـة
 بالنسبة إلى الأصول، لا تُطلب بل تُطلب دقة فهـمه لمذه الأصول، فـلـد أهلت ذاتية الشاعر وعوالمه الداخلية، وشُدِّد عـلى دقة فهمـهـ ومحاكــاته الأصول، بحيث لا يخرج عن الذوت العام والعرف والعادة . 0 ـ أصبح الفكر العـربي إجماعيـأّ(י). ولا يعني الأخل بـالإمماع أو
 نسخـأ للنص، ألي إبـطالاً للكتـاب والسّنـة، فـالإمجـاع والاجتهـاد لالا

ينسخان، لأنها ادوون نصوص الشارع في القوةهر . فالإجماع (اعبـارة عن


 الشرع

 الإرادة الإلمَية، وهو ينظّم الوجود الإنساني ويعطيه معنى . غـير أن فهم







 منها الضوء.

ا ـ أصبــح الفكـر العـربي معيـاريــأ، أعني أنه يقيس الــــاضر



 جانبها الديني أبو القاسم الصقلي في كتابه هالأنـواره، إذ يقول: (اكـان

مقدمة
أخصص الناس بفهم علم الكتاب وشرح معـرِة السّنـة وعمل الـرسول

 الكتاب والعمل بالاقتداء وفهم ما شرحه الصـا






 في الناس بقايا من أهل التصدين بالقدرة متحققين بـالإيمان بـالقَدَر . .
 فيـها بينهم، فكان الكـل على الكـلـ في القـريب والبعيـدل . . بعضهم
 ذهب أهل التصديق ويقي أهل الإنكار، وسلب النـا
 العجب العجب أهل القرن السـابع وهم أشرار النـاس، على شكلهم

وقد عبّر عن هذه الفكرة في جانبها الشعري، ميرّ معظم النقاد العربا

 هذه النقطة . فالشعراء المخضرمونون أقرب إلى الأصلى، أي أكثر قيمـة، من شعراء العهد الأموي . وشعراء العهد الأموي أكثّر قيمة من شُعراء

العهد العبابي، وهؤلاء أكثر قيمة من الشعراء الذين أتـوا بعدمم(י")". وخير ما يعبر عن هذا الممنى كلمة لأبي عمرو بن العـلاء الماء يقول فيهـا :


$$
-1 \cdot-
$$

هلا المنحى الثقافي الاتبـاعي هو الـذي هيمن في المجتمع العـريب.
 إنه منحى الثبات كا اصيطلحنا على تسميته. لكن كان الن يقابله ويتصارع معه منحى آخر هو ما ستميناه بنتحى التحوّل .





 شيء، والأمر أمركم||"(11).
من خصائع هذه الثورة أن أصحابهـا كانـوا يؤكدون عـلى الفعل .

 السلطة هي سلطة الناس لا سلطة الحاكم، وأن على الحاكم ألما ألم يخضع

 مروان بن الحكم، أو يقتلوه. ويشير صاحب (البداية والنهاية) إلى أنهم

مقدمة
كـانوا (يـرجُون أن يسلّمٍ مـروان أو أن يعـزل نفسـههه. . ذلـك أْهم ولم

 الناس اللذين قاموا بها بأنهم رالغوغاء من أمـل الأمصار، وأهـلـ المياه،
وعبيد أمل المدينةه((1)").


 معاوية يتمثل في فن استغالال الواقع الراهن، وكار النا منار منحى العمــل عند

 عودة تأصيلية إلى الأصل الأول، النبي، ويدعاً منه .

هكذا نشأت الدولة الأموية على أصل هو انشقاق المجتمـع العربي،








 تشاء، وتحجبها عمن تشــاء. وني هذا استمرت الدولـة الأمويـة قبلية

رغم قيامها في ملينة حضارية وجتمــع حضاري . كـانت بدوية بلباس. مديني". ولعل في هذا ما يفسّراستمرار الانفصال بين المجتم المتمع والـدولة :


 مطلقًا: يخضع لاك كلياً، أو يرنضها كلياًا

إذا كان الانسققاق الأحل الذلي قــامت عليه الــدولة الأمـوية، فـإِن


 الطاعة لا بكحـاربة النظام أو مراقبتـه . النظام مسؤول أمام اللئ أو أمام

 ولمذا كان بُعاقب من حيث أنه خروج على الإرادة الإلكَية.





 لرناً يـظل في حالـة استعداد وتـأهب لكي ينقضْ بدوره، غــلى النظام كله. الدولة هنا لاموت أرضي، وهي تستمـد قوتـا وشرعيتها من كـون

## مقلدهة

الإنســان في وضع امتحـان منذ ولادتـه حتى موتـ، وليست الدنيـا إلا


 شخصص المليفة تتجمع العدالة والقانون، القمع والتسامح . إلنه خليفة





 هو في الامتثال والـطاعة . وليست مبـايعتهم إقراراً للإرادتهم، بقـــــر ما ما

 الامتياز هو اللذي يوجب على الإنسان المضضوع للخلانلانة.

 وتحميه، أعني الدين . ويعني ذلـك ألن هناك مشيئـة إلمية لا مـردّ لما لما،

 نحارج التاريخ وتبدلاته من جهة، ويرى، من جها نفسه الذي يوجه التاريخ وتبدلاته.
ومن هنا نفهم كيف قامت الدولة الأموية على أساسين : إيديولوجي يتمثّل في غط من الفكر العروبوي القبَليّ، واقتصادي يتمثل في غنط من

العلاقات تمللك فيه الدولـة الإنتاج وأدواتـه . من الناحيـة الأولى، كان






 تسود فيه القاعدة ، لكي يقضي على تسلطية النظام المفروض من أعلى الما




 والقتصادي ـ الجتتأيمي، لإبدال البنية الاقتصـادية السـائدة وعــلاقاتهـا، بنية جلديدة وعلاقات جديدة.






 والفرق بين التتفسـير السلفي والتفسير التـأويلي الـلـي قامت بـه الفرق

مقدمة
المناوتة، هــو أن الأول يتمسك إلى جـانب القرآن بـالسّنة والصحـابة، وبخاصة الملفاء الثلاتثـة الأول، بينا الثـاني يتخلذ من القـرآلن منطلقـه

ولم يكني السلفيون أو هؤلاء الذين نظّروا للبّات والاتبـاع يرون أي



 يسمون القائلين بهذا الانقطاعٍ بأهل البدع والأهواء، أي كانوا ينونونمر









وأنه على الصعيد العملي؛ وقوفٍ ضدها إذن، موقف ييب، دينياً وسياسياً، القضاء عليه.

وكان أهل البدع والأهواء يرون هم كذلـك أن الدولــة هي الشكـلـ



وحدها، وأن الدولة الـراهنة ليست إلا الشكـل السياسي لسيـطرة هذه الطبةة واستغلالها الطبقات الأخرى .









 ثانية، يزول فيها الاستغلال الذي يتجلى في استئثار طبةّ هيعيّة بالمكم والمال، هي الطبقة الأموية.
كـان التنظير الاتبـاعي يهـدف إلى خلق وعي مـطابق لبنيـة النـطام القائم، وعي يارس الطاعة والمضضوع، بحيث تكون اليان الغاية من وجـود

 لنظام العطاء، وكان نصيبيه من بيت المالز تابعاً لمدى ولاثه وطاعته .

كان الشُعر نفسـه، من حيث أنه يـــلح ويهجو ويـرثي، سلعة، أي

 الحليفة (السوق الماصة به). ولم يكن الشاعر، من حيث هو بائع، في

مقدلمة
موتع الإنسان الحم الــني يسيطر عـلى سلعته، وإنــا كان يبيعهـا، على

 السياسي للخليفة، إذا جـاز التعبير. وكـانت قيمة السلعـة تابعـة لمالـى طاقتها على تنمية هذا الرأسمال.
إذا صح "أن نستعير عبارة هيغل في وصف المجتمع البورجوازي بأنها ملكة العقل الحيوانية، فمن الممكن القول إن النظام الأموي كان المان ملكانك


 البلع يرون فيها وفي مارساتها بوادر وعناصر إيابية لبناء بجتمع جــيلديد

 اقتصـادياً، في تـطع الروابط مـع نظام الملكيـة السـائـد والانتـــال إلى تنظييات بـأشكال اشـتراكية، وثقــافياً، في قـطع الروابط مـع الأنكـار
 هنـا، تكمن أمية آراء المبتـدعة في أنها لم تكن تغيـرأ المـا عقليـأ وحسب،








كان على الصعيد النظري، نقداً تغلب عليه المذهبية، وكان على صعيد الملمارسة، نقـدأ تغلب عليه الـطوريا

 الثورية التي استدتد إليه تهدف إلى إزالة النظام القائم، أكثر مكا كانت تهدف إلى إقامة الحرية.

$$
-11-
$$

الخّنت الحركة الثورية شكلها التنظيمي الأكمل في القرمطيةـ . ولئن

 الطنيان أو على رالسلطان الجلائره.

وكان للحركة الثورية أهية تحويلية كـبرى تُّلّت، على الأخصى، في في الفصل بين العروبة والإسلام، أي في القول بإِلاملامية العروبة بدلاّلٌ من عـروبية الإسـلام، وفي إعطاء الإســام عملياً بعـداً إنسـانيـأ، أعيـأ،






وضعته الحركة القرمطية.

هكذا يبدو أن الثورة على البنــة السياسيـة ـ الاقتصاديـة التي يثّلها

مقّدمة
النظام الأموي، كانت ترافقها الثورة على البنية الـدينية ـ الفكـرية التي

 ما كانت ثورة منهجية تهدف إلى تثبيت فهم جلم

 من الناحية الأولى، كانت الحركة الاعتزالية تنظيراُ عقلياُ للدين . فـا
 الفـلاسفة اليـونانيـون الأول، بالنسبـة إلى الأسطورة اليـونـانيـة . فتــد
 المقلنة الاعتزالية بداية لنشوء الفلسفة العربية.







 بل صار العقل تحورهـا . الله نفسه صـار مسألـة عقلية، وتبعـاُ لذلـك أمكن القول: لا حقيقة إلا بالعقل .

وإذا كــنت الإماميـة ــ الصونيـة نقلت الدين من شَيئيّة الفكرة إلى رمزيتها، ومزجت بين الأحل والولادة، بـيث أحبح تفسير الهيرورة

 يوصف، بمقتضاه، ، الله بأية صفة. . فالله خارج العالم، مغاير له، يديـره ويدّبره من خارج




 تقترب منه وتظفر بوجود متحرّر من الزمن والتغير.

هكذا أكد الاعتزال الفصل بـين الله والكون، وبين الهُ والإنسان،






 المعرفة، فهو متصل بالإيمان العامي . أما اليقـين فلا يقـوم على الـــبر، وإلما يقوم على العقل .
ومن هنا قالت المعتزلة إن العقل لا النقل هو الذي يككم على العالم
 قيمة له إن تناقض مع العقل. كان هذا تحولأ حـاسِّاً في تـاريخ الفكـر

مقلدمة
العربي، فلقد أخذذ الإنسان العـربي ييرؤ عـلى أن يُخْضع الـوجود كله،
 السلفي ـ التقليدي هو اللّي يسود المياة والفكر . وأخلذ الاعتّال ينظّم


 فالتوكيد على العقل مرتبط بالتوكيد على الحرية. فلا عقل دون الما حـرية الما
 تشكيله ونقاً للعقـلـ . والملمارسة السياسية بجال لنمو المـرية، أي لنمــو حراً. العقل. فالمجتمع الذي لا حرية له في هذه المارسة لا يكون عاقـلُّو ولا
هكذا أعطى الاعتزال للدين معنى جليـلـاً، وأكد عـلى أن الإنسان

 والباطل، ويعرف الخير والشر. فالمقيقة قائمة بذاتها، والعقل الإلـا الإنسـاني قادر على اكتشافها. إن إعطاء العقل هذه الأولية يتضمن الكا الكــــا




 السياسي، وجعل من السياسة عملأ عقلياً، ومن الدين مارسة الانين عقلية .
 الدين هو نفسه عقل . فالعقل ليس مقيداً بأي نظام أو شكل للمعـرنة

مسبق، وإنا هو مبدأ كلي وضروري. فلا معصادفـة إذن، ولا معجزة، بل القانون العقلي الشامل هو الذي ينظّم العالم . وهكذا كان الاعتـزالل خطوة في سبيل نقل الإنسان من التـديّن بالنُـلـل والتقليد، اللى التـديّن بالعقل والحرية. فهـو بوصفـه نظرة عـامة، ليس شيبيـاً آنخر إلاّا الـدين
 ولعله كان أشد تعقيداً لأنه لا يؤسس الغيب على الغيب، شالئ شأن الدين، وإغا يؤسس الغيب على العقل، أي أنه يؤكد ما ليس من شأن العقل، بالعقل ذاته.











 ابن الهل والوحي وليس ابن الإنسان والطبيعة.

 هذا النقص بقوته ذاتها، أي بعقله. لذلك لا بد له، لكي يكقق كـكاله

مقدمة
وخـلاصهه، من قــوة غير إنسـانية، قـوة إلمية تهـديه، وهــنـه القــوة هي الـوحي . فl ينعــل الإنسان ليس كــامناً في ذات الإنسـان، وإغا يكمن
. نارجها
وتد انطلت ابن الرواندي والرازي في مناقشتهـا للوحي من القول:


 نحارج نفسه، وهذا ما يكــلـبه العقـل . فالـوحي في المالتـين، إما أنـه نافل وإما أنه باطل .


 الزمنية والدينية، فإن المططوة الأولى في تحرير الإنسـان كا يـرى الإيرى الإلـاد هي في تحريره من الدين.
هذا النقد للوحي يتضمّن نقداً للفكر الـنـي أنتجه الـوحي . فليس


 يكلّ عكله الفكر الذي يصلير عن التجربة الإنسـانية ويتحقتق العقـلـ في في العالم الواقعي. وهكذا يصبح الفكر انبّاتاً من التجربة، لا هِبوطـأ من الغيب. كذلك، لا تعود السياسة مارسة باسم الوحي وشكلاّ للتصـوّر الديني للعالم، وإغا تصبح مارسة إنسانية تقوم على العقل . إن منـطق الإلماد هنـا يعني العودة اللى الإنســان في طبيعته الأصليـة

والى الإيمان به من حيث هو إنسان. فلما دام الإنسان تـابعأ للغيب، لا لا













 أيضاً الثرط الأول لكل تلاندي

 حلت عحلها: (أُعقله و(أردده). فلا أمر ولا نهي مسبقان: العقل وحـده يأمر وينهي


 يعكس هذه الأفكار والمبادىء ويثلها. فـالدولـة التي تقوم عـلى أساس

مقدمة
ديني هي، بالضرورة، كا يرى الإلملاد، دولة غير عادلة، لأنها لا تقدر أن تنظر إلى مواطنيها المختلفي الأديان، أو المتفـاوتين في إيعـانهمه نظرة ولا




 يفرق بينه| .أما الذي يوحد بينها فهو العقـل . لا بلـ إلذا إلن، من إزالـة
 الـلدين العام، بـل يجب أن يزال الـدين المناص أيضـأ، أي دين الفرد ذاته.
عــلى أن هذا النقـد ظل عقليــأ، لم يـرافقـه نقـد لأوضــا



 تقويضاً لما تأسس عليه وباسمه، ، في الحياة والثقافة . لكن، إذا كان القول بالنقل يتضمن القول بصحة المنقول، التامة،



 التـطور. وهـو مـا رسختـه الحـركــة العقليــة متمثلة، عـلى الأخحص، بالإلحاد.

الثاّبت والتحورُل

 ذلك خطوة أساسية في توكيد فاعلية الإنسان، وحريتـه، ألي في توكيـلـد
 شيء. وكـانت تلك مقدمـة لانعتـاق العـربي من البــبريـة ، الإميـيـة أو التاريية، ومن المصادفات العمياء. وحين يصبح العقل والــــرية محـر التـامل وأسـاس الفعل، يكـون ذلك دليـلأ على أن فكـرة التقدم، أي فكرة الفاعلية الإنسانية المغيرة، أخذت تدخل التاريخ










 كتأسيسها تأسيساً عمليأ في الثورة.

إذا كــان الإلـــاد خـــلاصـة مــا يؤدي إليـه تفكـــير الــرازي وابن
 التاريخ يبطل، تبعاً لذلك، أن يكـون تجلياً لإرادة اللّ، كــذلك تبـطل

مقدمة
اللدولة المتمثلة في سلطة الـلانة أن تكـون، هي أيضاً تجليـأ أو تجسيداً


 والثتاريخ • ييب، بتعبـير آخر، أن تنتهي هيمنـة الدين عـلــلى المجتمع،



 موتف الرازي وابن الرواندي إلى أن الإنسان وُجد ليحيا بلا بلا دين، أي




$$
-I Y-
$$



 اللدين سيد الأرض، والتاريخ هو تجليات هذه السيادة . وبــا أن الدين الدين



 الأكـتر تسسكاً بـالدين، أي الأشــد عودة إلى الأحــل . فالتـاريـخ ليس





 فالدين بجال لتقدم لا تقدم بعلهـ .







 يتعارض مع العقل.

هكذا تحولت، في حركة التأويل، علاقة الإنسان بالـوحي من المن كونا


 الإبداع الشعري. ولم يعد التوكيد، في هذه الأشكال، على القدم ، بلر بل على (اجْدّة الزمانه)، كا يكا يعبّر أبو نواس،
التـأويل، في هــا المنظور، صيغـة عقلية لفهم الــركــة التـاريخيـة

مقدلدمة








 الحالي يتنافس مع السابق. ونشّوء الحس بالمـالي يتضمن، بالضرورة، نشوء الحس بالممكن، أي بالمستقبل.

غير أن نشوء هذا الحس في الثققافة العربية ـ الإسلاميـة زاد في حـي





 -الأول يكرر البداية، والثاني لا يراها إلا بمدار ما تتآلفـ مع التاري يضع اللدين، بفهومه الــلي ساد سلفيـاً، الآخرة مقابل الــدنيا، أو الغيب مقابل الطبيعة. وهو، في ذلك يفصـل بين الفكــر والواقـع، كـا كما
 مغترب عن الواقع، والواقع مغترب عن الفكر. هنالك، بـدئيأ، صراع







 الضروري تقويه .


 وهذا يعني أن يقبل بالعلاقات القائمـة بين أثشيـاء العالم، كــا شاء اللـا الهـ








 أو تفسيراً نقلياً. وكـا كانت هنـاك ثنتائيـة الدنيـا والآنخرة، الــروح والجسد، نــــأت

مقدمة
ثنــائية الله والجـج|عة، فقــد أكدلت السلفيـة على أن الـوجود الإسـلامي




 مشُكلات الأمة، بوصفها وحدة وكلاً، ويعني ذلـك ألن الحريـة هسألـة جماعية لا فردية، شالن الفكر.

$$
-H_{-}
$$

إذا كانت الحركة الثورية والحركة العقلية محاولة لرفع هـذا التناقض أو التعارضن بين الذات والموضوع، الآنخرة واللدنيا، الله والعـالم، فإن


 طرفاً مناقضاً، وإنا أصبح طرفأً متمماً . صار العـالم تجلياً الله ، أي صـار هو نفسه اللّ، ، في حضور آخر.


 التُتريـع . إن حب الآخر هـو الذي يقـول لـك من أنت، وبــدهاء من الآخـر تخاطب الحقيقـة . ومن التخاطب والتفـاعــل بـين الأنـا والأنت
 وفكريأ على السواء.

يتجاوز الفكر الصـوفي الذريـة الفكريـة، الشافعيـة ـ السلفية، ألعني

المتناقضة الثـبتة: النـار والماء، اللــلـل والنهار، المـز





وني السلوك، وهي فهم آخر للدين يغاير السلفية التقليدية.



 والعالم، في مثل مذا التصور، غير حقيقي والإنسان فيه مغترب، ذلـئك







 بذاته، وإغا هي خحارجه في نية الكاذب أو الصانيادق. فاليلير والثير ليسـا ذاتين أو عقليين وإغا هما دينان نقليان: فحقيقة الفعل إغان هي خارج الفعل.

مقدمة
وتمّيز الصوفيـة، في سبيل إيضــاح منهجها في المعـرفة بـين الشريعة



 وحـدة، وليس لـوعي الــذات حــدود: فهي لا تعي المنتهي وحسب، وإنا تعي كذلك اللامنتهي • فلا يرى الشـافعي أنهـ، وحــلده، المحقيقة، ،



 الباطن، الي عالم المرية، وهو بداية العالمالم اللذي يزول فيه التناقضى بين

الوجود والماهية .



 وماهيته، ويرى أن الظاهر وجود عارض والباطن وجود متأصـلى، دون أن يعني ذلك أنه يفصل في ما بينهـ .

هكذا يُقيم الصووي ما تُكن تسميته بمبدأ الموية المتغايـرة . المعنى هو

 وإغـا هو في مـركب المعنى والصورة، ووحـدته|. وهــذا هـو، أيضـاً،



 بـه، أي بالصـورة. فالصـورة تعبير عن معنى لا لا يـوجـد إلا كصـورة الـا والمعنى (الموضوع) هو الصورة (المحمول) دون أن يعني ذلك ألك أنها هوية واحدة . فكأن المقيقة ليست في الذات ولا في الموضوع، وإلمـا هي هي في نسق معيّن من العلاقة بينهيا.

إن مبـدأ المويـة المتغايـرة هو الــذي أتاح للصــوفية أن تحـدـد طبيعة
 واتهمت المتصـوفين بـأنم يقولـون بالـلول أو الاتحـاد. فكما أنـه ليس

 في نظر الصوفية، إلا نصـلأ للإنسان عن نفسه. فالإنســان واللة والحدل الاند،


 عبر الحلاج قبل فويرباخ بعدة قرون(1) (11).



 الكون ليس إلا يُليأ للذات: اللّه ـ الإنســان. إنه صـورة للذه المـاهية

مقدمة
التي مي وحدة الذات بطرفيها: الله ـ الإنسان، من حيث أن الشا الشّ ليس

 الله. ولا يعود المقدس خارج العالم، بل داخله.

$$
\text { - } 1 £-
$$

في ما يتصل بالشعر، والثقافة الأدبية بعامة، نعرف أن الماصية التي غلبت على الثقافـة العربيـة، في نشالتهـا وني شُكلها الأكمـلـ، الشّعر،
 تقنع . وكل إقناع يتخذ من الإمتاعنوسيلة ليؤّر، أي ليعلُم ويفيد. وكـانت هذه الثقـافة عحـاكاة للطبيعـة أو للفعل الإنسـاني. ومن هنا
 ياكي الإنسان اللذي كان، بدوره، يكاكي الشعـر ـ أي يرى نفسـه في في
 الحياة شعراً، وكان الشعر حياة .

 الحلئقية، فخضع من جهة لسلطة الدولة، وارتبط من جهة ثانية، بزايا



 يقوّم الشعر بغرضهي، لا بذاته الـي

## الثأبت والتحورّل




 ثانية، فترة تأسيس.

من النـاحية الأولى: صراع بـين القيم الجـامليـة القـديـــة، والقيم الإسلامية الجلديدة وتحول باتجاه الثانية أدى إلى تراجع الـي النتا


 البلجاعات التي لم تقطع صلتها الروحية بورووئها الجاهلي أو التيا رألت أت في
 جهة، والعصبية القبليّة من جهة ثانية. وهما امتداد للجاهلية .

 وعباس بن مرداس، وقيس بن الحـطـطيم، وأبو قيس بن الأسلت


 سواء من حيث بناء القصيدة أو من حيث طريقة التعبير.

 الـلول التي طـرحها الإسـلام للمشُكـلات النـانئــة، وفهم القيم التي

مقلدمة
أُسّسها ودعا إليها. كان الإسلام بالنسبـة إليهم، ثوبـأ خارجيـأ ـ إطارأ




 الناحية الإدارية، كثيراً من النُّطم والأعراف القبلية(1)(1)،

وتكثشف أيام العرب في الجاهلية عن الارتبـاط العضوي بـين البنية السُعرية والبنية التقلية. وسواء درسنا أيـام القتحطانيـة في ما بينهمه، أو أيام القُحطانيين والعدنانيين، أو أيام ربيعة في مـا بينها، أو أيـام ربيعة


 القبيلة و ما يقوله الشاعر، من جنيلي من ثانية .





 الوجه الذي يثثله زهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني وأمثالملما. فهؤلألاء
 عليهم، وههمتهم أن يــافظوا عليـه، ويدافعــوا عنـه. أمـا الآنـرون

الثابت والمحوّول



 الواقع الباملي، وفي حدود هذا الواقع .


 والمتحول مرتبط بتجربة الحروج عليها. وكــان لانعدام النظام الـام الواحــد


 التحول في الجاه أبعاد وأقاصرٍ جـديدة .








 غـيره في حال مـا، أصلألا ومن هنـا ليس هناكُ، في منـظور الإبداع،

مقلدمة
أسبقية هي بالضرورة الأفضل دائزاً. فالأسبقية تيمة ذاتية في الإيـداع، لا قيمة خارجية. لكل إبداع أسبقيته الحاصة. ومن هنــا ينتفي المفهوم


 يتلاتى القديم والحديث، كا يعرّ أبو تمام :


لعلّ القاخي الجرجاني هـو أول من شكّكّ، عـلى الصعيد النقـدي











 الناس وألفوه يريهم المُطأ صواباً، والباطل حقيقة ويكول دون تـطلّة الّعهم الى الحقيقة أو البحث عنها.

وئضي المرجاني إلى أبعد من ذلك فينفي أن يكـون الشعر البــدوي


 ارالمهلب اللذي قد صتله الأدب وشُحلته الرواية وجلته الفـطنة، وألمم الفصل بين الرديء والجليد، وتصوّر أمثلة المسن والقبيح||"(14)"،






 الاجتاعية . وليس الوحي هو اللذي يخلق القيم أو الثقافة بل الإنسان اليان



 حتى حين يُقال عنه إنه بثابة الأب، فإنه لا يكـون ملزيأ لـا لـالابن . ذلك






مقدمة
تهجم أو تتراجع، أعني لا تتحرك إلا بين يدي المبدع. ولهذا كان لكيل
 الابن، لا تراث الأب الا
 فالآثار الإبداعية الماضية ليست لكي تزيكي الآثار اللاحقفة أو تـولّالدهــا ،










 الجاهأ آخر .
كانت جدلية الظاهر والباطن، المرئي واللامرئي هي التي تُشصح علا




 للخلاص. ومن هنا ندرك الدلالة في أن معظم الـلـين أخذوا يبـلعون

هــذه الصورة الشُخصيـة له كانــوا فلاحـين وعبيداً، كــانوا مسحـوقين

 علاقات جديلدة بـين الله والإنسان، بـين الغيبيّ والطبيعي .
 إلميأ، أي ثُقافة انعتاق وتحرد حتى من المقدّس .

ومن الضروري أن نشير هنا، خــالافاً للتّهم أو الأراء الشــائعة، إلى ان الله كما رأته هــهـ الفرق ليس بشـرأ كبقية البشر . وإن قـا





 وهو، لذلك، الغائب أبداً مع أنه الحاضر أبـداً. إنه دائــاً آخر: إنـهـ، لـظة يشار إليه، غير ما يشار إليه.

والصيغة التي تجّسّد التواصل مـع الله ، إما أنها صيغـة مرّه، كما هي
 كان العنصر الأساسي في الدين، بحسب التجربـة الصوفيـيـة الا لا يكمن في مارسة الطقس الديني، أي في تأدية الفرائض، والثّا والثا يكمن في تـأمل
 العكس، أن يقطع الإنسان صلاته بالأشكال الـطقّسية للعبـادة، ذلك أن المعنى المقيقي لصلة الإنسان باله سِريٌ كامن في القلب.

مقدمة
إن في التجـربة الصـوفية غنىً تـراجيديـأ فريـدأ. فــالإنسـان الـلـي يتجاذبه عالمان، ويعجز عن الوصول إلى اللامرئي إلا بغيانياب المانئي الماني هو وحده القادر على معاناة الشعور المأساوي . وهـــا الإنسالن هـي المـو الصوني بامتياز وهو نقيض الإنسان المسلم، في صورته السلفية التقليديـة، لألن

 لطبيعة اللامئئي، بينها هو، في رأي الصوفي، صورة اللالمرئي، وشكل من أشكال تجلياته.
لم تكثف جدلية المرئي واللامرئي عن أبعاد جـــيدة غنيـة في الفكر
 وفي التجربة الإبداعية بعامة. وفي المجـاز تتمثلّ، عـلـل صعيد الإبـــداع الشعري، هذه الإبعاد. وليس المجاز إلا اسلاً آخر للتـأويل، أعني أنـه













وهو ليس بحاجة إلى المجاز . فإذا كان الشعر بجازاً يقترب من أن يكون سحراُ. والسحر هو إخراج الباطل في صورة المق . لذلك حـلك حين يكـون








 الاحتلال في الشُعور. الوصف يغلتق اللغة، والمجاز يفتحها








 تشترك معها بالألفاظ المنطوقة والأصوات المسموعة آتٍ من الوحي الذي هبط، بدوره، في نظم نـريد خـاص لا يضاهياهيه أي نظم بشري.

## مقدلدة

 خاصية بمـا وراء الطبيعـة، فتفصلهـا
 نوع من التعارض بين اللغة والطبيعة .






 الوحي ـ اللغة فوجوب، وثبات وأبدية . والطبيعة أخيـرأ لانهائيـة، ألما الوحي - اللغة فنهائي، لا وحي بعلهـ الا ونا
ومن هنا كانت العودة إلى الأصالة أو التراث، في المنظا المار الالاتباعياعي،
 ومن هنا أيضاً نفهم كيف أن العربي، في هذا المنظور، موجود رميأ الوأ في






 الشعر. فالفن العربي بامتياذٍ ليس الشعر بذاته، وإنا هو النصاحنة.

نستطيع أن نقول، تبعأ لما تقدم، إن الحقيقة، في المنظور الاتباعي، نـظام لغوي، وإن الإنسـان كأئن في الانـانـا اللغوي، إذا صـحّ التعير.

 عن الـطبيعة وارتبـاط باللغـة. وكـل انفصـال عن الـطبيعـة من ألجـل

 عن الواحد الثابت.



 وانغهاساً في الحرية.


 الاحتحال والصيرورة، وهكذا حار الـوجود حـركياً يتحـوّل باستمـراران،
 التجربة الصــوفية هي الـربط المستمر بـين الأطراف المتعـارضة، وتلك

مي جوهريأ خاصية اللإبداع.
الواحد يكيل الإنسان إلى واحد ياثلثله . يلغي مـا في كيانـه من توتـر
 تناقض دائم، بين الفرح والألم، اللعب والرصانة، الطفولة والحكمة.

مقّدمة
فالإنسان الـلذي لا تناقض فـِّه، الإنسان المكتمـل، المصنوع، مـدعاةُ سُخْـريـةٌ، لأنه لا يعود إنساناً بل دمية


 عحض، وهو إذن تجريد عحض - وكل تجريد يخض يشارف العدم . وهكذا تتحع جدلية الظاهر والباطن إمكان التحوّل المستمر. وينقلنا التحوّل من المنتهي إلى اللامنتهي، من النـي
 ومن هنا يتّحد المحتوى والشكل في لانهايـة الحركة والتجاوزليا").
 التعبير. فقد نقل أبو نواس وأبو تمام مسالـة العلاقـة بين اللفظ والمـي



 نجعل اللفظ كالمعنى غير محدود. لكن ذلـك لا لا يعني أن نختخرع ألفـــاطاً




 الحفي الحقيقي، فإن المجاز كشف عن المعنى البـاطن وراء اللفظ. إنه

## الثّابت والمتحُرُ


 كان أبعد في الوهم، وكلما" كان أبعد في الوهم كان أطرفـ، وكان وكلما كـان أطرف كان أعجب، وكلما كان أعججب كان أبدع، ولمان ولذلـك قلّم بعض الناس المارجيً على العريق، والطارف على التليده(141).




 تامه لا تنقل أنشياء أو حوادث، وإئا تنقل إشارات ونيّلاتلات، فهي لا تهلف إلى أن تطابق بين الاسم والمستّى، وإلما تهـدفى، على العكس، الله أن تُخلق بينه| بُعدأ يوحي بالمفارقة لا بالمطابقة .

اللغة الشعرية، إذن، لا تعبّر عن عـلاكة مـوضوعيـة بالأشيـاء، بل عن علاقة ذاتية ومذه علاقة احتالل وتخييل . والأثياء فيها لا تنفـذ إلى الوعي وإغنا تنفذ اليه صورة احتلالية عنها. وهكذا تكونا


 الاحتلال، أي المجاز، هو في منظور التحوّل، جوهر اللغة الشّرية.




هقدمة
اتخاذ هالحروج عن المعتاده) مقياسأ لتقويم التجـربة . ولعـل الديلمي ألن



 للمصنوع بالصنعة، إغـا هو معنى من الصانـع ألبسه إيـاه، لا معنى من

 الصانع، لكانت لعاب دودة مستقلرة، ولكن لّا ألبسها الصانـع حسنان كان ذلك المسن هو هو.
واعلم أن الصانع، إذا انفرد بصنعته عن الصناع، وبان وان بذاقته عن





 والمعهود، والخارج من المقدور؟|(17)،
 القصيدة من خارج، وإنــا أصبح قـوة تبرز الكيـان الذي أسلمـه إليها الفعل الملّاّق .
 لا بععنى أن يكـون الزمـان والمكـان إطـارين خـارجيـين للمحسـوس،
'ينضافان إليه، بل بعمنى أن إنتاج المحسوس وتنظيمه زمـانياً ـ مكـانياً،



 الأنق ويفتحه، وإن القصيدة توسّع حـدود الأعماق، وتجمــع الأزمنة في لـ لـظة واحدة .












$$
-10-
$$



 الذات، وعلى المشاكلة والمالثلة. ونسيـان الذأت يتضمّن، بـالضرورة،

مقدمة




 بالنموذج وكالله، يفكّر ويسلك، مؤمناً أنه مسبوق با با يتعذر أو يستحيل تجاوزه. وهو يفكر ويسلك كأنه متهم قانع بالتهمة المججهة إليه، فيقف
 صورة الماضي النموذجية. وفي ذلك يشعر بالطمأنينة، وبأنه يتغلب على



 بل بالعلة ولا بالفرع بل بالأصل، ولا بالعالم بل باله .




 منفتحاً على المستقبل، كاشفاً عن قوة الإنسان وطاقاته الحلاّلاّة .

ثم إن التـوكيد عـلى مبـدأ التحـوّل يتضمن التـوكيـد عـلى جــليـة
 بعضها بعضاً. نفكـر الإنسان لا يـولد إلا في تعـارض مع فكــر إنسان

آخر. فإذا لم يكن تعارض لا يكون فكـر، بل يكـون تقليد وفي أحسن الحلالات، شرح وتفسير.
وهذا التوكيد يتضمّن، بالتـالي، التوكيـد على النـوع لا على الكمّ" .


 ومنظوراته ه

والمفـارةة في صـدد الثابت والمتحـول، هي أننا حـين نحاول، نـرن نحن



 فتحفظها وترعاها في مؤسساتها السياسيـة والثقافيـة، لكـن الكن حين نلتمس في هذه الأمة، النور اللي يضيء المستقبل، فإننا لا نستطيع أن نراه إلا


 أن أعرضه، في هذا البحث، من زاوية العلاقة بين الثابت والمتحول. (بيروت، (9Vr)

## الأقسم الأول أصول الالتباء أو الثبات

## ا ـ الالثبـاعية في الغل|فة والسيـاسية

## - 1 -

تجمع الأخبار المأورة، بمختلف رواتها وصيغها، عـلى أن النبي أراد








 خصص به الأنصار. فبقوة الأنصار دانت العرب للإنساملام . وهلا مانـا دفع سعد بن عبادة إلى أن يخاطبهم بقوله : (استبّدوا بــذا الأمر، فـإنه لكم دون الناس)|(2)
وحـين تساءل بعض الأنصـار عـّا يفعلون إذا رفض المهـاجـا
 ولن نـرضى بدون هـــا الأمر أبـدأه)، قال سعــد بن عبادة : (هــــا أول

الوهن|(1)، مؤكداً بذلك على أن خلاذة النبي حق للأنصـار وحدهم لا ييوز لأحد أن ينازعهم فيها

وكان عمر أول من سمع بخبر هذا الاجتملع، فـأرسل إلى أبي بكـر







 وأمارته، ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مُدلٍ بياطل، أو متجـانف لإتمه، ومتورط في هلكة||(4).

ويقف أبو بكر الموتف نفسه لكن بلهجـة أكثئر لينـاً، فيقول إن اللّ





 يا معشر الأنصار من لا يُنكر فضإلهم في الدين، ولا ولا سابقتهم العظيمـة
 هجرته، وفيكم جلّة أزواجه وأصحابه، فليس بعد المهـاجرين الأولــين

الالتاعية ني الـللانة والسياسة
عندنا أُحلد بنزلتكمم، فنتحن الأهراء، وأنتم الوزراء|("•).
وحين يرد الحبابب بن المنلر قائلاً لِم|عته : الا تَختلفوا فيفسد عليكم رأيكم، وينتقض عليكم أمسركم، فإن أبي هؤلاء إلا مـا سمعتم، فمنا أمير ومنهم أمير) أو تائلًّ : (فإن أبوا عليكهم ما سألتمــوه 6 فأجلوهمـم عن

إياكُ يقتل"(11" .

هكـذا أوشكت المجادلـة أن تتحوّل إلى مُعـارُكة . فينهضي بشـيربن
 الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبلأَ، فاتقـوا الله ولا ثخّالفــوهم ولا تنازعوهمم)(")، ثُم يسبت عمرأ وأبا عبيلدة لمبايعة ألبي بكر.

ويفسر الحبــاب بن المنلـر مـوقف بشير بن سعـلد بـحسـلـه لسعــل بن عبـادة وكرهـه أن يتـولى الأمـارة : ॥أنفست عـلى ابن عمــلك الأمارة؟ه فيجييــه : الا والله ، ولكني كـرهت أن أنـازع قـومـأ، سحـأ جعله الله ( ${ }^{(1)} 110-\infty$
 الذين أرادوا تأمير سعد بن عبادة، وهكذا كانت هذه المسـالة مـــا أيقظ
 عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ، ولا جعلوا لكم معهم
 وئمـة روايتان حـول مـوتف سعـد . تقـول واحــدة إنـه ألجــبر عـلى المبايعة، وإنه قال لأبي بكر: (إنكم يا معشر المهاجرين حسلتمونوني عـلى الأمارة، وإنك وقومي أجبرمّوني على البيعةها . وقيل إن الردعليه كـان :

الـو أجبرنــاك على الفـرقة فصرت إلى البحماعـة كنت في سعـة، ولكـنـا
 جماعة لنضربنُ الذي فيه عيناك)(10).







 يصلّي بصلاتهم، ولا يُتمـع معهم ويَج ولا يلا يفيض معهم بإفاضتهـم، فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر||"1).

$$
-Y=
$$





 الأول هو أحقية الأنصار بخخلافـة الرسـولن، لأنهم هم الأسبق للإيمـان بالإسلام ولنصرته . والشكل الثار الاني هو أحقية قريش، لأنها عشا عشيرة محمدا
 خالصه، ويستند الثاني إلى أولوية الـدين والقبيلة معاً، ويستــدلـد الثالث

الاتباعية في الملانة والسياسة
إلى أولـوية القبيلة، وتمـتزج في هذه الأشكــال الثلاثــة العصبية القبليـة



 هاشمّ، أحق بالحلافة . وهذا ما أشار إليه علي بن أبي طالب


 علياً لم يكد ينهي كلامه حتى (ابكى أبو بكر)(1)"،

إن في هذا كله ما يشير إلى أن مبايعـة أبي بكر اقـترنت بعنف استند









$$
-\mu=
$$

 جعلناك خليفة في الأرضل|"(N): تؤكد هأتـان الآيتان أن الإنسـان يخلف

الله . والفرق بين خــلافة الـرسول لله، وخــلافة الإنسـان هو آن الأولى






 الله أيضاً.

ومن هنـا يكن القول إن الأفضليـة القبلية، في مسـالـة الحــلافـة،



 السلطة عنفاً باسم الدين

هكـذا كانت المـلـافة سلطة مـطلقة . ويـاسم هــنه السلطة انتقلت








الاتباعية في الـل大لالات والسياسة
ومارسته قريش، وأداتها اللغة العربية، ولكن كها نـطقت بها تـريشا

 والسلوك في آن.

يؤكد اجتلمع السقيغة: ما سبقه وما دار فيـه، أن الـلافـــة (السلطة)




 يعني، مبدئيأ، أن الأفضل في إسلامه هو الذي يبي ألن يكون الأفضضل

 وإمكاناً لنفي أية معارضة له، من جهة ثانية .

 تستمدها من إرادة جماعات معينة، ومن المليفة، من من حيث الما أنـه هيثلهـم



 إرادة الأفراد الأحرار المتساوين وإغا يقررها المليفـة. إن هنالك ضرورة

تحكم الأنراد، وهي ضرورة من خارج إرادتهم. المليفـة هو الإنسـان الوحيد الـلـي يكن القول عنـه إنه حـرّ، ذلك أنـه هو شالأبر" الأحق







 نسبية. غير أن المت الجزئي ليس حقأ، والحرية الجزئية ليست حـرية. إنها شككلان آخران للظلم والعبودية .










 وارتبط بجواز استخدام العنف بل القتل ضد الذين يخالفـلفونه(r)،

## الاتباعية في الملانة والسياسة

هكذا ورث عثلمان، في صيغة الشورى، مبدأ الوقوف مع والأكثّا،


 ثيخلف الرسول ويخلف خليفة الرسول. وني إكتابه إلى العامهة) على أثـر
 بالأعاجم(ts)
وكـان من الـطبيعي أن يـتـترن مبـدأ اتبــاع السلف بمبـدأ قــرشيـة
 مغالبة(r) ينتصر فيها الأقوى ووالأكثار) .

$$
-0 \text { - }
$$

اوالهل لأن أقـــدّم فتضرب عنقي أحـب إليّ من أن أخــلع تمـيصــأ


 فإن القوم قاتلوك|("r)" وفي جواب عثيان إشارة صريكة إلى أنه ليس من

 اخختباراُ نموذجياً لطبيعة العلاقة بين الإرادة البشريـة وهذا المق الإلمَيـ



 بداياته، ومهّد لتجلي هذه التناقضات في أشكال من الصراع السيابي -

الثقافي، عنفية وجذرية. وقد أكد مقتـل عثّلمان الـوحدة العضسوية بـين الدين والسياسة، بخاصة، ويين السياسة والئقافة بعامة، وانـطلاقاًا من
 وحسب، وإغا كان كذلك انتساماً اجتياعياً. كان المسحوقون أصحاب اللحلحة في تغيير النظام الجلائر بنظام إسـلامي عادل يقفـون في المانـي المانب
 اللذي يكثله، وكانت الفئات الأخرى وبينها الفئات ذات الميانياقي الميا الموروثة
 المواقع، وهو جانب معاوية.

$$
\text { - } 7 \text { - }
$$




 النبي وأصحابه الأوائل. وهذا المعنى هو ما يتبنـاه، بصيغنته الاجتـارياعية

 وقومه، فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها، واستشعرته بئه بنو أمية،


 يـرى أن عِودة العـرب إلى العصبية التي قضى عليهـا الإسلام، كــانتـ أمرأ طبيعيأ.

الاتباعية في الملانة والسياسة
وتعني العودة إلى العصبية عودة إلى العداء القديم بين العـائلات في








 والابتعاد عن الفتنة وعن كل ما يككن أَن يؤدي إليها(14)،
-V -
كانت السلطة الأموية تسوّغ مارساتها السياسية بكونها خــالافة، أي











> التُّبت والمحتوُل

وسلوكه، عن يقينه بأنه تجسيد حي للعصبية القرشية ولأولية قريش كما
 أن الـلالانة الأموية نثـأت بدعوى أهنا استمرار ومتابعة لـــلانة عثـهانان،



 عثيان، وبخاصة إلى بطانته الحاكمة، الحروج على القّرآن والسنّة، تبيّ لنـا أن الصراع بين الفئـات التي سيـطرت عــلى السلطة والفئــات التي




 الثبات الموروث.

「 . الالتبـالبية فيه السنـة والانته
-1 -
تقوم الاتباعية هنا على الإيمان بأولية ثابتة، كاملة ومطلقـة. وتتدرّج
 القرآن. والنبي بذلك هو الأول . ويرسم هذا التدرج في الأولية، بعــد




 ما لا يعلمه الناس كلهم. فأبو بكر ا(كان يعلم ما لا يعلم النـاس، ثلم ثم عمر كان يعلم ما لا يعلم الناس)|"(\$).

 عمر||"(")

ومـع هذا فـإن الأول كان يستعين بأمــاله من يسـاوونـه في قـراءة



 مثل هذه الملمرسات التي عرفها الصحابابة الأوّلون.
وإذا كان الأول هو الأتحرب إلى الله والأعلم، فإن الأتـرب إليه عن يأنون بعده، هو الأكثرُ اقتداء به(9).

وإنتهى عصر الصحـابـة في أواخـر القـرن الأول، وكــانـان معـظمهم


سعيد بن المسيب||(1)،

ومنذ أوائل القرن الثاني صار مقياس حجية الفقيه وعلمه، العلم










 وقد يعمق هذأ النضال للى شـخص جاء بعد التابعين، وذلـك بأن

الاتباعية في السنة والفقه
يكون علمه بالكتاب والسنّة، في ضوء عصره وحاجاتها ، مضاهيأَ لعلم


 يروي الترمذي خبراً يفاضل فيه بين أبي حنيفة ومالك والك والشافعي، جانياء فيـه قـولـه: (اتنفّهت لأي حنيفـة فـرأيت النبي مسجـد مدينـة النبي



 لأنه لم يقل الفقه برأيه، بل أَخذه من السنة.

$$
-Y_{-}
$$

سلك المسلمون الأوائل، من الصحــابة والتـابعين، بمقتضى الآيـة:

 اللّ
 ثلالثة أححداث أو مواقف قام بها الخليفة أبو بكـر وتعد في هــذا المجال،،

يتمثل الموقف الأول في خطبته القصيرة بعد أن تمت البيعـة العامـة ،
 طاعة لي عليكما". ويعطي هذا المُوقف بالاً لتحــديد معنى طــاعة الش

## الثّابت والمحورّل

والـرسول، ومعنى عصيـانها. وقد نثــا حول تحـديــد هــذين المعنيـين خلالف بين أبي بكر وفاطمة بنت الرسول، هنذ أيـام خلالفته، الأولى، وذلك حول الميراث(1).

ويتمثل الموقف الثاني في إتام بعث أسامة، وكان الرسول قبيل مولي موته







وقد أكد موقفه الأول بكلام ورد في خطبته على أثر قراره بيإتام هـذا
 فتابعوني وإن زغت نقوموني. . ألا وإن لي شيطانأ يعتريني، فإذا أتـاني فاجتنبوني|(").

ويتمثل الموقف الثالث في حروب الردة. وكان الـذين ارتدوا يعلـــون
 ذلك أن الزكاة كانت لشـخص النبي مـا دام حياً، فــا فـلا مسوّغ لتقـدئها بعد موته. ويعبّر عن هذا أحد المرتدين من الشعراء بقوله :





الاتباعية في السنة والفقه

وجـاء في الكتاب الــذي وجّهه إلى القبـائل المـرتدة قـــوله : (وإني بعثـت
 وأمـرته ألا يقـاتـل أحــداُ ولا يقتله حتى يـدعـا














 من عهد أبي بكر إلى جيوشه: (إذا غشّيتم دارأ من دور الناس فسمعتم فيها أذاناً للصحالة، فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ما الذي نقمـوا،

 وأقيموا، فإن أذّن القـوم وأقامـوا فكفوا عنهمه، وإن لم يفعلوا فـلا شيء

إلا الغارة. ثم اقتلوهم كل قتلة، الحرق فا سـواه . وإن أجابـوكم الى
 أبوها فلا شيء إلا الغارة، ولا كلمةه(1)
وبعد مقتل مالك بن نويرة تزوج خالد امرأته، أْ تميم ابنة المنهـال،

 عذر خالداً اوتجّاوز عنه ما كان في حربه تلكِ(r)
وسلك عمر الطريت نفسها في الاقتداء بسنّة الرسـول.
 له عمر: ألم أحــدث أنك تـي من أعالل النـاس أعمالًا




 وتصدّق به، فها جاء من هذا المال وأنت غير مشرف ولا ولا سائـل فخذه، ، وما لا، فلا تتبعه نفسهسه|(1)
وكتب قادة الميش الإسلامي في اليرموك إلي عمر يطلبون منه المـلـد

 نُصر يوم بلدر في أقل من عدّتكم، فإذاً أتاكم كتـابي هذا فقــاتلوهم ولا تراجتعوني|"(1)

وغـزا عبـادة بن الصــامت الأنصـاري صـاحب رسـول اللّ، أرض

الاتباعية في السنة والفته
الروم مع معاوية (افنظر اللى الناس وهم يتبـايعون كسرّ (قـطع) الذهب بالدنانير، وكِسر الفضـة بالـدراهم نقال : يـا أيها النــاس إنكـم تأكلون


 رسـول اللش



 ما قال؛، فإنه هو الآمر)(rr).


 بارك الله فيه وفيمن جلبه. قيل : يا أمير المؤمنين فإنه قد احتكر. قالل : ومن احتكره؟ قالوا: فرون مولى عثّلمان وفالان مولى عمر. فأرسل إليها


 بجذامهر. . فقال فروخ عند ذللك : يا أمير المؤمنين أمعاهد الله وأعـاهدلـ أن لا أعود في طعام أبدأ. وأما مولى عمر فقـــال : إنا نشــــتري بأمسوالنا



الثُّابت والتحورُول
الرسول، فيقول لمم: ارأيت رسول الله
دقلاً عِلأ به بطنهه(r) (ro .

ويُروى أن سعيد بن المسيب قال : ارأيت عثمان قــاعداً فـا في المقـاعد،
 عثــان: قعـدت مقعــد رسـول الله وصليت صلاة رسول اللة

وروى ميسرة بن يعقوب الطهوي : ارأيت علياً يشرب قائزاً، فقلت



 ظاهرهماه(4)
 فعلت؟ فقال: (رأيت رسول اللّ


矢

وقد رافقت حركة الاقتداء بالسنة حركة للتفقه بها ومعـرفنتها. فــأمر





الاتباعية في السنة والفقه
مسعود يقول : (اعليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضسه ذهاب أهله|)(48). وعلى المعنى نفسه يؤكد أبو سعيد الخلدري(iv).

وفي الاتجاه نفسه سـار التابعـون، وكانـوا يمثون عـلى تعلم الحديث






 (الو لم يأتوني، لأتيتهم في بيوتهم||(or)،
وكان للمححدثين طريقة في التعليم تراعي أحـولاً دقيقة . منهـا عدم



 يكتاج إليهم فيبدلوا كيف شاؤواه(ها (9) .
ومن هذه الأصول عـدم تعليم المديث إلا لمن قـر أ القرآن وححفظه


أما تدوين الحديث فكان عملًا فرديـأ في بلأيـاته، ي يهفظ في صحف



أيضاً.

$$
-r
$$










 خلديية، فتوضأ لما يرها كيف الطهور للصلاة، كـلـا أراه جبرائيـل عليل
 الله

هكذا تكون السنة تكراراً لعمل إلمي وتوكيـداً له. ويكـون أول من
 تشبهُ بالله، وتقرّب إليه.

والسنة عمل واضح غاية الوضوح لا يستدعي سؤالًا أو استفساراً. إنه يتطلّب تقليده كا هو، أي دون تعديل أو تغيير. فالسنة عمل كامل

الاتباعية في السنة والنقه
لأنها من الله، وهي لأنها كـاملة ثــابتـة. وهي، إذن، حقيقـة مـطلقـة ومعرفة مطلقة .

وإذا كان محمد أول من قلّد العمل الإلكي وكرّره، فسيكون أساســأ

 والحلاص معأ. فالأول هو الأقرب إلى السنة، أي إلى العـي العمـل الإلمي،


يقتدوا به في عملهم وفكرهم .




 الأسـود والكعبة، وغـيرهما، واستبقـاء الشعر أيضـأ كأداة إعـلاميـة في . خدمة الدين

والسنـة تستمدّ صحتهـا المطلقـة من كـونا تثبيتـأ لـوحي الله . إنها تأسيس وهذا يعني أنها تبـديل لـا سبقها من عقـائد وعـادات وتـات وتفكير،







 السنـة، ويفسر أيضأ خرورة حصر البحث والــدرس في مـا هـا هـو معلوم بالسنة، والابتعاد عن غير المعلوم.
ويكثيف تاريخ الاقتداء بالسنـة عن ألن محاكـاتها كـانت تامـة في ما ما اتصل منها بالعبادات وأن الرأي هو الـلـي ساد، عـلى العكس، في في ما ما اتصل بالسياسة








 (رلا استخلف عمر صعد المنبر فقــال: إني قائـل كللات فأمُنـوا عليهن،








الاتباعية في السنة والفقه


 والزبير بن العوام وطلحة . وانته العباس لذلك فـك فقال لعلي:








 فيهم عبد الرممن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عــّا الجتمع عليـه الناس|(151)

ولئن كان اعتماد الصحابة الأول على الرأي، وبخــاصة في السيـاسة
 فقد عمل، من جهة ثانية على تحيين السنة أي تفسيرها با يلائم الحيـاة المتجددة ومقتضياتها.

- ₹ -

كــان تعليم السنة يقـترن بتفسير القـرآن . وكان القصــد من التفسير
 يتناول من الآيات القرآنية إلا „المحككاتا،، لشُرح غامضها، ولتفصيل

## الثابت والنحورّل

المجمـل فيها. وكـان، في شُرحه هــذا، يقوم عـلى النقل (امــا ورد عن

 النزول والناسخ والمنسوخ،(n)

وقد بدأ التفسير في عهد النبي، فكان الصحابة يسالونه عن الآيات





 من القرآن وحسب ولم يفسر كله، وبانه كان إمجاليأ، وبأنه كـان وان وإحداً







 (توئ سنة •10 هــ )، فهو يفسرّ القرآن كله، آية آيةو(4).



الاتباعية في السنة والفقه
الـرأي، ولعل الـطبري خير من أوضـح معنى التفسـيـر وحــد شروطـه
 أوجه: الأول،
 النبي بعلمه، (ادون سائر أمتهها، ولا سبيل كذلك إلـ إلى معرفتـه أو القول







 الصحابة والأئمة والملف من التابعين وعلماء الأمهةها .
وهذا يعني أن للقرآن جانبين: لغـوياً هـو ما ما يككن أن يفسرّه ها المفسر استناداً إلى معرفته بعلم اللغة، ودينيأ، وهو ينقسم إلى قسمين: الغيني الذي لا يعرفه غير الله، والأرضي الذي لا لا يعرفـه غير النبي والـلـي لا لا
 القول بالرأي في تفسير كل ما يتصل بالدين . وكا وكل قائل بـرأيه خغطى
 إصابة خارص وظان، والتـائل في دين الله بـالظن قـائل عــلى الله ما ما لم
يعلمه|(no).

## ر ـ ـ الالتباعيـة في الشسر والانتد


لبيد بن ربيعة
(ارووا من الشُعر أعفًّه|(")
عمر بن المطاب

$$
-1-
$$

يقترن، في القرآن، اسمم الشاعر بأسلماء المجنون والساحر والكاهن،







 بخارق عن مزاولة قول أو فعل كرّم في الشرع أجرى الشّ سبحانه سنته

الاتباعية في النسر والنيلد

 ولذلك لا يظهر السحر إلا على فـاسق . فتعلّمه (احـرام مطلـــأ)، لأنه


 يكصل إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس ، فإن التناسب شـلا



 أكما أن المؤثــر للذـكـك هو الفلك والنجـوم فلا. وقـد ألجمعوا عـلى وقوع السحر بالقرآن والحبّا(4)







 والكهانة، وإغا وجّهه وجهة أخرى: ربطه بالدين والين والثيم المنبئة عنـه، فجعله أداة لخدمته.

## الكُبابت والمحوّول

- Y _

هذه الوظيفة الملديدة للشُعر التي أشار إليها القرآن، أوضحها النبي


 وطيب||(1"). وضمن هذا المنظور، ندرك أهمية الدلالة في مـا يُ يُروى عن















 وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر الم وسول الل

الاتباعية في الشعر والنقد
 كله يدل على أن النبي كــان يرى الشعــر مؤثراً وفعـالًألا . ومن هنا نفهم






 يستميلهل السحر, وعن هذا النوع من اللبيان الذي قد يِّ يبدو في الشُعر،






 الصلت يرّضض فيها قريشاً بعد وقعة بدر ويرئي قتلالمم(rn).

غير أن النبي كان يستحسن، بالمقابل، بعض الشعر الماهلي؛ فقـد
زُوي أنه أنشد تُول عنرة :

 نقـال : (امـا وصف لي أعـرابي قط فــاحببت أن أراه إلا عنــترة|"r|").

ويروى أنه أنشد قول أمية بن أبي الصلت:

ومــستــانـا


قلبه|)


 جديداً وُعُعلأ جديداً، فنعل دور الشعـر من إطار الفضـائل القبليـة إلى
 بين الثـاعر والدولة. ومن هنا رسّـخ الإسلام أسـاس النـا

 من حيث فكريتّه وفائتهن .

$$
-r_{-}
$$




قول زهير في هرم بن سنان :
والــسّستُر دون

أي يكون ستراً دون الفاحشات، من دون الحيرات، قال: (اهكــذا


الاتباعية في الشعر والنقد



والخــلذ عمر بن الـــطاب من المخمون الـديني ــ الأخلاقي مقيـاسـاً





وسـأل مرة ابن عبـاس : هـل تـروي لنــاعـر الشعــراء؟ فقـال ابن عباس : ومن هو؟ قال: اللني يقول:



وهــذا البيت لزهـير. وححين سـألـه ابن عبـاس : وبتم كــان شـاعــر


 عليه قوم من غطفان سألمم عن القائل :
 ولــيس وراء الـلـه لـلمـــرء

وعن القائل :

فقالوا له: إنه النـابغة. قـال: شهو أشعـر شعرائكمه"، يعني أشعـر

الأكمل والأبقى (re).








 رواية أن أعرابياً جاءه فقال له: إإن لي إليك حاجيا

 الأرض، فـإي أرى الضر" عليك. فكتب الأعـرابي عـلى الأرض: إني فقير. فقال عليّ": يا قنبر، ادفع له حلّتي الفلانية، فلمل أخذلها مثل بـين يديه نقال:

الاتباعية في الشعر والنقد


فقال علي": يا قنبر، أعطهِ شخسين ديناراً. أما الحلّة فلمسألتك، وأما الـدنـانـير فـلأدبـك. سمعت رسـول الل منازطم(r)
وني روايـة أن عمراً سـال علياً: (من أثـــر النـاس؟ قــال: الـنـي
 أبو محجن في قوله:
 كانت في دينه من حبه الحمر|((2)

إن في هذا الحبر مـا يكمل الحـورة عن موتفـ الصحــابة في تقـويم



 "أرووا من النُعر أعفّها .

- ₹ _

كانت أعالل النبي وأقواله،، بالإضافـة إلى القرآن، مقيـاساً ونــوذجاً

لكـل قـول وعمـلـ . فمن الـطبيعي ، إذن ، أن يكـون مـوقفـ القـرآن







 الطبيعي أن يؤدي غياب الرسول إلى اجتهادات في فئهم هذه الشؤون، تفاوتت بل تباينت أُحياناً.









 والشارع قصد المعنى، فيكون اللفظ منه تبعـأ للمعنى،)، أي ألن المكيم
 الوزن، لا يصير شاعراً . . . ونفى الله كـون النبي شاعـرأ، وذلك لأن

الاتباعية في الشعر والنقد
 ينظر إلى القالب، فيكون المحكيم الموزون كلامه حكيـماً ولا يخرجـه عن | الحكمة وزن كالامه||(47)




 لا يدافع عنه اطلاقأ، بل يقصر دفاعه على الشُعر الذي لا لا يتعارض مع
 الشُعر غريزة في العرب وفطرة، لا يككنم أن يتركوه، وهو ما ما يعبر عنـه









 بادرة|(49)، وهذا القول يتيح لنا أن نضيفـ أن هذه النظرة تقوّم الثـعـر
 امرىء القيس، سبق أن أشرنا إليها.

الثأبت والمتحوّل
ويعكس تضارب الآراء في المفاضلة بين شعراء البـاهلية، وبخـاصة




 أكـثر الناس عن السبب، وذلـك أنه كــان خليعاً متهتكــأ، شبّب بنـباء







 تعبيره عنهل، أي هو الشُعر بالذات.

$$
-0=
$$

يتيح لنا ما تقدم أن نستخلص الأمور التالية:



 الشعر وسيلة إيديولوجية إسلامية ليحارب با الإيديولوجيـة الماهليـيـة .

الاتباعية في الشعر والنقد


 متطوراُ منقحاُ لطريقتي الملح والمجاء .

 هدى ارتباطـه بالـدين. والألشاء كلهـا: الأفكار، الأجســام، الألوانان،






 وينّب، وتكون المارسة الإسلامية الأولى هي التي أمسّست لــا نسميه، اليوم، بالشعر الإيديولوجي


 بههـول. وإذا كان الإنسـان يكهل نفسـه والعالم فليس لأن فيـه قوى لم الم

 بالشه ل ليست المسألة، إذن، بالنسبة إلى الإنسان، ألن يعـرف المجان المهول، فهذا من شأن الله لا من شأنه، وإغـا المسألـة هي أن يشهـد لــا كشف


وما كشف عنه الـوحي موجـود في الكلام المـوحى . فالمقيقـة، من




 وليس لاكتشاف أجوبة أو حقائق جديدة غيرها .










 الشعر فيضعه وجهأ لوجه مع صورة عن هذا الواقع
هكذا أصبح الشعر، بحسب النظرة الإسلامية، فــاعلية (اعلميـة):

الالتباعية يي التععر والنقد
أي تفسيراً للواقع الدين، ورسمّاً له، وتججيداً ووصفاً. أصبح، بتعبـير
 النظرة، وعي منطقي . إنـه، بلغة فـرويد، الأنـا الواعي وحسب. من


 من الضعفـ، فتنتصر انطباعاته الحسية الحاطئة على أحكــامه العقلـيـة،







 الثابتة، وأن يحارب الشعر اللني يقوم على المغامرة والاحتيالل. نكـــا أن






 فإن أسلوب التعبير عنها يـب أن يكون مـطابقاً لــا، لا ثرثـرة فيه ولا


 يتجاوز الفردية، ويركـز على المهـد المُترترك من أجـلـ أن يكتمل عـالم الإيمان.




 وكل تشويه شُرّ أو مرادف للشر .

العربي صانع اللغة وصانع الشعر، فهـا إبداع فطريّ . وكـل إبداع فطري كامل. ولمذا فإن تغيير قواعده تغير في الفطرة ذاتها، أي تشويه للحقيةة الأصلية .

وبــا أن تلك الحقائق مشـتركة للنـاس جميعاً، فـإن مكـان الإجـادة
 المضمون معروف للجميع، فإن صياغته يجب أن تكــون أيضاً معـروفة

 فكري سابق هو، على الأخصى، الإسلام ومبادئه فإن صياغته اليان يجب أن
 وبجذا يحدث تساوٍ يين اللفظ والمتنى فيكـون اللفظ بقدر المعنى، بحيث يصحّ القول إن الأسم هو المسمّى .

الاتباعية فِ الشُعر والنّد
خامساً ـ يككن القول، تبعاً لـا تقدم، إن الإسلام كان نفيـأ للشعر،





 لازمنيـاً: لقد اقترن بضمون مـطلق فأصبـح، كقالب يكتـويه، مُـطلقاً






 كيف تم التـوحيد بـين اللغة والـدين من جهة، وكيا وكيف أن علماء اللغـة


 أيضأكأكا 0 .
سادسأ ـ الناقد المق، بحسب النـظرة الإسلاميـة، هو الــــي يتقن



## التُّبت والمتحوُّل

يتحدث عنه الثــاعر، وأن يكـون قادرأ عـلى معرفــة ما إذا كـان كلام




 الإسلامية، هو فن اكتثشاف الـوحدة بـين الشُعر والـواجب الأخلاقي -
الاجتاعي .







 تقويه سياسيأ وأخلاقيأ واجتماعياً.

$$
-7 \text { - }
$$




 تصـدر عن موقف يـوحّد بـين الشعر والأخــلاق، وتكشف عن الـين مقياس

$$
r \cdot \varepsilon
$$

الاتباعية في الـُعر والنقد
جودة اللفظ وجودة المعني، انـطلاقاً من هـنا الموقف. فــاللفظ لا ييوز أن يكون مستهجناً غريباً. أي لا يكوز أن يكون النطّق به صعبـأ أو أن

 أما مقياس جودة المعنى فهو أن يقـول الشاعـر ما يعـرف حقاً أُ وأن يقول عن التيء، أو الإنسان مـا فيه حقــــأ، فينشىءء نوعـاً من المطابقـة بين المعنى واللفظ، بحيث تُجيء هلذه المطابقة موافقة للحت والـنــيـر، أو موافقة للدين

ويككن أن نصف الشعـر الـذي يـرتـاح لـه عمـر، بحسب نـظرتـه
 الاتباعي، بعامة . وهو النقد الذي يربط بين الشعر والأخلاق، ويانـ، ويـرى أَن الشعر فاعلية تعليمية .

$$
-V=
$$

لم يصلنـا كتاب مـوضهوع في القـرن المجـري الأول ييهــع المبـادىء النقدية التي ربطت في هذا القـرن بين الشـعـر والأخلات، ونـون وإنـا وصلنا
 تكشف لنا عن جملة من هذه المبادىء. اسم الكـع



 (اطرفاً ما أنكر عـلى الشعراء في أشعـارهم بن العيوب التي سبيـل أهل


# الكابت والتحورُ 

يبدأ المرزباني بتعداد العيوب الموسيقيـة(09)، ويهمنا ألن نقف عنـد ما
 النسق الموسيقي، يتمثل في اختلاف حرف الـروي . ويصفه المرزبانياني بـأنه اغلط من العـرب ولا ييوز ذلـك لغــيرهم، لأنـه غلط والغلط لا لا يكعل أصلأ في العربية)(1)

ويقول المززباني إن هنا الغلط يقـع صإذا تقاربت غنـارج الحروف: كالغين والعين، والميم والنون، والصاد والسين، والطاء الطاء والدالن، والثاء والواوه)، ويثّل على ذلك بعدة أمثلة(1)."




 الفاتل إذا جاءت قوة من الحبل تخالف سـائر القـوـوى . . . قال وسمّيت الإكفاء ما اضطرب حرف رويه، فجاء مرة نونــأ ومرة ميـاً ومرة لامـاًّ، وتفعل العرب ذلك لقرب خرج الميم من النونر)(r)".






الاتباعية في الشعر والنقد
وحــدة الروي. فــالقصيدة، بحسب التّقليـلـ، يـبب أن تكــون بقـافيـة واحلدة وبحرف رويّ واحد، بححيث لا يموز للشاعر أن يقول:
 وصــاح غـــرابُ الــبـينِ أنــتْ حــزيـنُ

ـــــــــلى سحـرةٌ وتجـاوبت

تـــنــادوا

 القافية، ويؤدي إلى تطوّر مهـم في بُنية القصيدة من الناحية الموسيقية . أما التضهمين فهو (ابيت يبنى على كالم يكون معناه في بيت يتلوه من بعده مقتضياً لهاه، ، كقول القائل :


وســائـل هــــوازن عــنـنـا إذا مـا


بــواتــرَ يــفــريــن بَـيــضــأ وهــامـا
والعيب فيه كامن في أنه يملّ القـافية، أي يلغي الفـاصل والـوقف
 يكون فيه أقبح من قول النابغة الذبياني:
 شـهـــدت لهــم مــواطـن صــالحــات


لكن التضمين بطلِ، هو كذلك، أن يكون غلطأُ أو عيبـأ، بل إنـه أصبح عنصراً تكوينياً في بناء القصيدة. -9-

ومن مآخلذ العلماء على الشعراء غخالفة المثال أو النموذج. مئـل ذلك


 جندب لمل: قولا شعراً تصفــان فيه فرسيكا عـلـى ثافيـة واحدة ورويّ واحلد .

فقال امرؤ القيس :

وتال علقمة:

فــنشداهــا جميعاً القصيـدتين . نـــالت لامرىء القيس : علقمـة أشعر
منك.


الاتباعية في الشسر والنقد
فجهدت فرسك بسوطك في زجركُ ومريته فـأتعبته بسـاقك. وتـال علقمة:




 وصف علقمة مطابقاً لها. فالمطابقة مع النموذج هي، فير المنيـاُ، الأفضل . والثّاعر اللي يستعيد النموذج هو الشاعر الأفضلز .
ومن الأمثلة على خخالفة امرىء القيس للنموذج، قوله يصف ناقته:
وأركـبُ في الـنـ

 المـرزباني : إوهـذا خططأ، لأن شعـر الناصيـة إذا غـطّى العـين لم الم يكن الفرس كرياًأ|(91).
ومن هذه الأمثلة أيضاً قوله يصف الليل :



 جارية بها، وهو مستحيـل (في المعقولهاه . والعـادة في ذلك هي مـا أبمع عليه الشعراء بدعاً من النابغة في قوله:

تـضـــاعفت فـيـبـ الــــزنُ مـن كــلٍ جــانـبٍ
(מفإنه جعل صدره مـألفاً للهمـوم، وجعلها كـالنّعم العازبـة بالنهـار



 مرامي النظر الذي لا بد أن يؤدي إلى القلب بتأمله سبباً يفيفـ عنـه أو يغلب عليه، فينسى ما سواها هـ .

وهكــا فإن العيب في أبيـات امرىء القيس، إعنـد أمـراء الكــلام



 بعامة، فاغتفاره هو أيضاً شُلوذ.

ومن هــه الأمثلة قول امـرىء القيس : (فمئلك حبـلى قـد طـرقت

الالتاعية في اللشعر والنقد
ومبرضع") . وقد عابوا عليه ذلك، (افقالوا : كيف قصد للحبلى والمرضـع




ومن الأمثلة على غخالفة النموذج قول الأعشى يصف امرأة :


 عن هذا النموذج شاعر بقوله :



$$
-1
$$

لكن مطالبة الشاعر بمطابقة النمـوذج وعدم الشــنـوذ عنه تؤدي إلى
 والمعنى الملدلول، أي بين العبارة وما تعبّر عنه ، أو بين الاسـم والمسمّهيّى .






## الثابت والمتورّل

ومدلوها الحِريّ" العادي، قد يكون نقداً للعلم أو الفلسفـة، لكنه ليس
 وإلى أن يصبح نقد الشعر منطقياً، عقلياً.

بعناها الحرفي ما عيبَ على امرىء القيس في قوله :

تـعــرّض أنــنــاءٍ الــوشــاح, المـفــصـل












ومن الأمثلة عـلى هــنا النقـد مـا عيب عـلى زهــير في قـولـه يصف
الضفادع:


الاتباغية في الشعر والئند
فالضفادع كا قيل „لا "خرج من الماء لأنها تخخاف الغّم" والغرق، وإغثا
 بعقياس المنطق وضالعلمه، .

ومن الأمثلة على هذا النقد ما عِيبَ على الشملخ بن خـرار الغطفاني في قوله يخاطب ناقته :

 رسـول الله رِ
 رسول الله



هذا المثل نوذجي في ما يتصـل بالتفسـير المنطقي ـ الـــرفي ـ العقلي أي في ما يتصل بسوء فهم الشعر وتذوتها . فإن تقويم بيت الشـيمرخ بُني


 أغلى من كل شيء حتى من ناقته التي أوصلتـه، دون دون أن يعني ذلك ألك أنـه سيقتلها. فهو يقول إنه يتخلى عن كل شيء في سي سبيـل أن يصل إلى إلى مـا
 لأنا وحدها التي ستوصله، نهي جزء من غايته.

الثّابت والتحهورٌ
وهنـاك أمثلة أخرى عـلى هذا النـــد يكـن أن يعود إليهـا من يريـد الاستقصاء، في هذا الصلدد(N).

- 11 -

للذه النظرة النمـوذجية ـ المنـطمبة شكـل آخر يتمثّل في الربط بـين


 يتتضيه الذوق العام . فشرط تقديم الشعر هو ألا يتناقض مع المبادئى

 الفحـولة نفسهـا بُعـدلأ أْخـالاقيـأ. فقـد سُــــل الأصمعي عن الأُعثى:



 (أَخنت الناس) في قوله :
قــلــتْ هـريـرةُ لـمّا جئـــتُ زائـرْهــا


ووصف النابغة كذلك بأنه (اخنّته) في قوله:


ومن هذه الناحية أيضاً كان الأصمعي يقول عمّن ينفي عـه الشعر

الاتباعية في الشعر والنقد
مشل عديّ بن زيد: „ليس بفحل ولا أنثى||(n\&).

وقد تجلت هذه النزعة الأخلاقية في أمثلة كثــيرة أوردها المـرزباني ،
نتختار أكثرّها دلالة. منها ما عيبَ على طرفة في قوله :


فقيل : (إٕنا عهبـون عند الآفـة التي تدخـل عليهمه"، أي أنهم يهبون
(إإذا تغيرث عقولمه"، والجيد هو أن يقول الشاعر كا قال عنترة:
 مــألي، وعــرضي وافــرُ لم
 وكــا عــلمــت شــــائــلي وتــكـرّمـــي

الأنـهـ احـترس من عيب الإعـطاء عـلى السكـــر وأن السكــر زائـــد في






 حوله . وطرفة هنا يغير في شعره دلالة القيم كا كا كانت سائدة .

ومن هذه الأمثلة ما أخلذه النابغة على حسان بن ثابت في قوله :


 وأسيافك وفخرت بن ولدت ولم تفخر بـن ولدكّه . وفي رواية أنه قـال
 وا(الأسياف بمع لأدن العدد، والكثير سيوف. والجفنات لأدنى العـدد، والكثير جفانه) (11). والنموذج الأنحلاقي الذي خالفي الفـه حسان هنـا يتمثل في الأمور التالية:
1- يـيب أن يفتخـر الشاعـر بابـائه الـلـين ولدوه، لا بـأبنائـه الذين
يلدهم أو تلدهم نساؤه .

Y ـ بي أن يعكس الشاعر قيم المجتمع في شعره . والمجتمـع العربي هو بجتمع أبوّة، الأفضلية فيـه للرجل الأبـ . وهــذا ما يعـبر عنه رجل من كلب بقوله:


ويقول المرزباني بأن الشاعر هنا هاحترس من الزلله اللـي وقع فيـه

 وهكذا فضل بدافع أخلاتي بيت بالغ الرداهة ، من الناحية الفنية، على
 الذي يعبّر تعبيراً فنياً جيداً.

الاتباعية في اللععر والنقد
ش ـ فـي بجال الكرم والشجـاعة تجب المبـالغة؛ لأن المعيـار هنا هـو في الكثرة .

ومن هـذه الأمثلة المكم الذي قيـل في صـد المفـاضلة بين جـريـر
 الشـاعرين أشعـر، أجريـر أم الفرزدق؟ أُ فـال إن الفرزدق يبني وجـرير

ومن أمثلة اتخاذ الموقف الأخلاقي معيارأ لتقويم الشعر ما يُروى عن
 هي جالسة إذ قيل لها: العلري بالباب. فقالت: ائلنوا له، فدخـلـ، فقالت له: أنت القائل:



إغا تطلبها عند ذهاب عقلك. لولا أبيات بلغتني عنك ما أذنت لك

 فـلّا انـقضى مــا بـيـنــنـــا سـكــنَ الــدهــرُ
 العرب وفاء في قولك:



بَـعـئــا أمــامـهـها خــافـة رقـبــةٍ


بـاتـا بــأُـعـــر, عـيـشـــة: وألــذْهـا

ألا قلت: تعانقا. أما والش لولا بيت قلته ما أذنتُ لك، وهو:

إن هذا التقويم الأخلاقي الذي لا يابه لدخيلة النفس يعلن دستوراً أو عهداً للحب ويطالب الشاعر بـالوفـاء له، بحيث ألن قيمتـه كثـاعـر تتوقفـ على مدى ونائه.

الاتباعية في الشعر والنقد
وكان شـعر عمر بن أْبِ ربيعة موضم انتبار دائم لطبيعـة الصلة بين
 الاجتتاعية والـلدينية في عصره . نفي روايـة أن عبلد المللك بن مـروروان لـا لـا

 فقال له: يا فاسق، ذالك لأنلك أطول قـريش صبوة، وأبـطؤها تــوبةه. . ألست القائل :




أغربْ|(1).
وفي رواية أن سليالن بن عبد الملك حج مرة فمنع عمر بن أبي ربيعة من الحـج مع النـاس ذلك العـام، (وأنـرجـهـه إلى الـطائفـ حتى تضى الناس حجهم||(14)
وضمن هذا المنظور الأخلاقي كان النقاد ينقدون شعر عمر . يـروى أن سعيد بن المسيب أنشد قول عمر:


وروّع رعـــيــان
 (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديمها . وتضيفـ الروايـة : (|ما كان له عز وجل فهو عظيم حسن جميل|(1)"،

## الثُابت والتحوُول








 لأسباب سياسية.

# التسم الثانـي - أصول الابداع أو التمول 

ا ـ المركات الثوهية
-1 -
كانت الإمامة أو الخلافة مدار الخلاف بين المسلمينين وأساسـه، منذ




 مبايعة المليفة الأول في مناخ من الانشقاق في اليا الآراء، كما أشرنا سابقأ.






 على عثمان وقتله، وفي أسـاس تسمية الثــائرين بـأنهم غوغـاء وعبيدا

الثابابت والتحهؤل
وكــان من الطبيعي أن يـرافق هـذا الانقسـام الاجتـماعي، انقسـام في الأفكار والمعاني.

$$
-r_{-}
$$

(أنكر الناس على عثلمانه) سبعة أمور:

- 1 (اههبته شُمس أفريقيـة لمروان، وفيـه حق الله ورسولـه، ومنهم ذور القرب واليتامى والمساكينه،
Y - Y「 -
 اللذي صلى بالناس وهو سكران
 يستشيرهم، واستغنى برأيه عن رأيهم")
 والأعطيات على أقوام بالمدينة ليست لمم صحبة من النبي ، ثم لا يغزونه) ولا يدأفعون
- V ظهور الناس)(").

وتكشف هذه المآخذ من الناحية النظرية عن ثُلاث قضايا: الأولى،


 بـالسلطة يلتفون حـولا ويـدافعون عنهـا. والثالثـة، هي أن السياسـة

الحركات الثورية
أخلذت تزداد بروزاً وتقدماً لتشغل الاهتهام الأول في حياة المسلمين. أما من الناحيـة العملية، فـإن هذه المـآخلذ تشـير إلى بروز الاهتـام

 من مناهضته .

$$
-{ }^{W}
$$

يُـروى أن عمرأ قـال مرة لسلمان : رأملك أنـا أم خحليفة؟ فـــال لـه سلمان : إن أنت جبيت من أرض المسلمـين درهماً أو أقـــل أو أكثر، ثم أم
 ومن ينحـرف عنه يصـير ملكاً، أي يـيـرج عـلى الإســلام








 فقال له بتجاهل الداهية وحنكته: : ايرمـمـك الله يا أبـا ذر، ألسنا ألمنا عبـاد
 فإني لا أقول: إنه ليس لله، ولكن سأقول: مال المسلمينه(ا)" ويبدو أن التفاوت في حيـاة الناس، من النـاحية الاقتصـادية، بـين

الحكم ومن يواليه وئيات الناس الأخرى، كان عظياً بحيث|"أنه أصبح




 بثل ذلك، وأوجبـوه على الأغنيـاء، وحتى شكا الألـا



وفي موقف أبي ذر ظاهرتان كان لما أثـر كبير في التـاريخ الــلا الأولى هي نبـوءته بـوقوع أحـداث رهيبة .


 مضمـون هــنه النبـوءة في أسـاس المـدار الـلـي تحـرك ضمنــه تـاريـخ الإسلام:





 ابن اليهودية ما أنت وما ها هنالـ

الـركات الثورية
ومعنى هذه اللظاهرة أن أبا ذر كــان يبشّر بأخــلاق تتجاوز الفـريضـ

 محـدود والإنسان منفتح إلى ما لا نهايـة . وعلى ذلـك ليس الشـرع هـو الغاية، وإلنا الغاية الإنسان.

- $\varepsilon$ -

تابع أبا ذر في موقفه هذا جماعة آخرون في الكوفةه(م) . يروي الطبري






 اقتطاع الأرض كان يتم بـاسم السلطة القرشيـة وإلا

 أخيراً تنادي بالمساواة بين قريش وغيرها .
وني الحوار الذي جرى بين هؤلاء ومعاوية حين أمر عثيان ألمان بتسييرهم إليه، تتجلى بعض الأسس التي ستقوم عليها نظرية التقليد أو الاتتباع،

 (ارتضى له أصحاباً فكان خيـارهم قريشــاً، ثم بنى هذا الملك عليهم،

الكُّبت والتحورّل
 يكوطهم في الباهلية وهم على كفرهم بالنّه، أفتراه لا يلا يكوطهم وهم على على



 (افعلةٌ لفارسا". وهم تبعاً لذلك، بـلا دين ولا عقلّل، وهمهم الفتـنـة











 قريش دون قريش . وتزداد هذه الدونية تبعـأ لازدياد العــداء لقريش أو معاندتها

 بالإنسانية. ثم إن النظام القائم المتمثل بععاوية إنــا هو، تبعـأ لذـلـك،

المركات الثورية
معصية لله، فطاعته إذن عصيان لله نفسه . ولذلك يجب على معاوية أن يعتزل عمله ليتولاه من هو أحق منه .

ثمة، إذنّ، وجهتا نظر : الأولى تتخلذ من القرشية والسنّة والحلماعـة






 تكون الأحقية في الجلدير، أياً كان، سواء كان قرشياً أو غير قرشي"'"، ومن هنا أُطلق على القائلين بهذه الآراء اسـم (آهـل الإحداثل|"(11)،
 ومصر، والشـام . وكانت بينهم اتصــالالت ومكاتبـات توحي بـانـانه كـان







 رأياً غامضاً أغضب الخليفة(1). . وأخذ عثملن بمجمل هذه الآراء، فـأمر

عـاله بالتضييق عليهم أو إبقائهم في أرض العـدو وعزم عـلى حرمـانهم من أعطياتهم، ليحتاجوا إليه، ويطيعوه.



 وكعب بن مالك وحسان بن ثابت. فاجتمع الناس وكلّا ولموا عـلي بن أبي







 خلانته، فيرد علي بأن معاوية كان يخاف عمراً ويخضع له لـن الكنـه (ايقتطع الأمور دونك وأنت تعلمها فيقول للناس: هذا أمر عئلن، فيبلغك ولا تغيّر على معاوية)(14).
ويين أهم ما أخلذ على عثلمان استسلامـه لبطانتـه الأمويـة الفاسـدة،






المركات الثورية
ويفرّق جماعتهم فاقتلوه كائناً من كان"(پ")، ومنهـا: (امن دعا إلى نفســه

 عمـــر بن الحـططاب أنــه قـال : الا أحـــلّ لكم إلا مـا تـلتمـــوه وأنــا شريككمب|)"

 بالسئةّ والجح|عة والأكثرُ بُعداً عن الشقا سياسية تتصل بالإمامة والطاعة .





 خارج. وقد أصبح هذا الأمر قاعدة مطلقة . فساد الاعتقاد ألن من يأني في الإسلام، بأفكار أو أععال تخالف أفكار الجحاعة أو أعـالها، لا يفعـل ذلك باجتهاد منه، وإغــا يفعله بإيــاء من الحارج . وتبني مـا يجيء من خارج إنا هو نحورج على الإسلام، وهــذا اللـروج كفـر يؤدي إلى هلدر
 قرن بين الاججتهاد في الرأي، والحيانة . فكل من يعزم أن يفكر بحرية، خائن بالقوة. ويكن أن يتحول إلى خحائن بالفعل، لحظة يكهـر بفكره .



فكل معارضة لخليفة المسلمين إفا هي معارضة للإسلام ذاته.







 إنه قال في آخر خطبة خطبهـا في جماعـة : إإلزمـوا جماعتكم لا تصـيروا








 الابتـداع أو الإحـدات، وألن الكفــالح ضــده سيتمثــلـ في مـا سيسمى الاتباع أو السلفية.

- 0 -


الحركات الثورية
ذر الغفـاري . وكان يبشّر من أجسل إلغائـه، ويصل في تبشـيره الِلى حد



 تفتحت عن الحركة الثورية من جهة ، وعن الحركة الثأويليـة ـ العقلية، من جهة ثانية .
لقد نبهت إلى أن وجود مظلومين مضطهلدين ومقربين أغنيـاء، دليل

 وبمارسته، مشروعأ لتحقيقـهـ .




 تاريخ الناس وأعاملمم. فتحرر الإنسان من الـظلم لا لا يتم إلا بأن يكقت


 ذلك ييب أن يُمارس في الحياة الدنيا. والجنتة التي يعـد با با الـدين يمب




دام الإنسـان معلبـأ، مضطهـدأُ وعـلى هـذا يصبـح العمـل الــديني الأساسي بحاربة العذاب والاضطهاد. ولا ولا يتم ذلـك إلا بالانـطلاق من من



 البدء إذن في إقامة الدين يكمن في البدء بإزالة الاضطههاد عملياً. هكذا أعلنت ثورة أهل الإحداثه الهاية دين دور التبشير، وبـداية دور التحقيق : كيف يتحقق الـدين، أي كيفـ يتحقق الإنسان الـنـي الـنـي ناديى به الدين؟ هذا هو السؤال الذي.أُخذ يشغل الناس بعد مقتل عثيال.

$$
-7-
$$

 بـالإمامـة، ثلائــة مبادىء: مبـدأ نصب الإما





 نبطياً أو قرشباً . . . وكل من ينصبّونه برأيهم وعانشر الناس على مان مان مثلوا

 ووتحد الأزارقة من الموارج بين النظر والعمل، فتــال إل „التقيّة غـير

الحركات الثورية
جــائزة في قـول أو عمـل"ه وإن (القعـود عن القتـال كفـر)|"(ro). وتقــول الشبيبة من الحوارج بجــواز وإمامـة المرأة إذا تـامت بأمسورهم وخرجت




 ولمذا الموقف جذور في بعضى ما يؤثر عن علي، قـولاً وعملُّا . فقـد قال


 أُيضـأ. فقال عـلي : لعمري إن رمهـم مني لقـريبة، ولكن الفضـل فـي
 علي موضـع فضل بـالضرورة، وأن الدين هـو هنـا المـوضع . فـالناس سواء، وليس القرشي عند الله خير الناس، وغير وغير القرشي شرهم، ورإلمّا


 والخير، أو النقـص والفضل ليس في بجرد النسب القرشي، وإنا هو في القرب إلى العدل والحق والبُعد عن الجمور والظلم . فقد أكد علي مبـد





الثّابت والتحوّل





 لذلك، الثورة. ومن هنا كانت حياة الشوارج ثورة مستمرة .
$-\mathrm{V}=$
وكـانت الحركـات الثوريـة التي أخذلت تنشـا مـنـذ السنـة الأربعـين












 سليــان بن صرد الــــزاعي، (اومعهم أنــاسن من الشيعـــة وخيـــارهم

المركات الثورية





 الدعوة بعد موت يزيد (أضهعاف من كان استجاب قبل ذلك||(8)" .







 ويستبسل سليل|ن بن هرد وأصحابه، فيمـوت معظمهـم ولا يبقى غـير

القليل(0)
 بـاب الثورة المستمـرة. وقد استـطاع المختار الثقفي أن يكعـل من هـا هـا
 وأخلذ يتهيأ لإعلان الثورة من جـديلد. وكـانت أهداف الثـورة اللدعـوة

 (اسـادة القـراء ومشيـخـة المصر وفـرسـان العـرب|"(י")، بـالإضـافـة اللى



 مضلةه(1)". ويخِلب مرة بن مطيع، والي ابن الزبير على الكوفة، فيقول






ويـروي الطبري أن (أثنرافـ النـاس بالكـونةها كـانوا يقـولـون عن








 المخلوقات ـ الأشياء. وفيه ما يوضح أيضاً أن العنصر الاقتصا
 آخـر، أنّ الديّنِ كـان، بالنسبـة إلى „الأشرافـ، وإلى النظام الأمـوي ،

الحركات الثورية
وسيلة لترسيخ السلطة، وكان بالنسبـة إلى الموالي وسبلة لمـدم السلطة، أي للمساواة والعدالة. ويبلو كذلك، أن الانقسام كان المان اجتـاعياً : بين فثــات مسيطرة سـاحقة، وفئـات مغلوبـة مسـحـوقــة. وقــد أخــذ هــذا الانقسام يتعمت ويتسع، فيحل الولاء للعقيـدة محل الـولاء للـجاء للـنس أو للقبيلة، ويُعل الناس قسمين: الموالين للسلطة، والثائرين عليها. فشلت ثورة المختار هي أيضــأك الم، لكنها كــانت وقوداً حيـا في أتون


 قتل سنة V7 هـ (79).

وفي سنـة VV هـ، ثار مـطرف بن المغيرة، وكــان قد أقنعـه بالثـورة





 السنة ذاتها .

وفي سنـة ( 1 هـه، ثار ععـد الرممن بن الأشُعث وبـايعه النـاس على




 مروان يعيرون بالزرقاء، والله ما لمم نسب أحـحّ منه، إلا ألن بني أبي العاص أعلاج من أهل صفورية، فإن يكن هــنا الأمر في قـريش فعني


 على ابن الأشعث، وكان بين الذين قين قتلهم من الأسرى أعشى همـدانـ،


 استحيـا منهم إلا واحدلأه، وني روايـة أنه (اقتـل جهراً مئـة وعشرين أو مائة وثلاثين ألفأه(1).

وتد عمّقت ثورة ابن الأشعث الاتجاه الذي بدأته ثورة المختار في ما يتصل بالانقسام الاجتتاعي، والصراع (الطبقي، بين الفئـات المسيطرة



وفي سنة YY كتاب الش وسنة نبيه وإعطاء المحرومين، وقسْم هذا الفيء بين أهله بالسواء ورد الظلالمـين،


 المحرومة المظلومة، وعلى التوحيـد بين الفكــر والعمل، وعـلـل أن عنف

المركات الثورية
الطغيان لا يرد عليه إلا بعنف الـــورة، وهذا مـا يعبر عنـه أنصـار زيـد بتولمم: الإمام من خرج بسيفه لا من أرخحى عليه ستره ، وما وما عبر عنـه



 وصُلب بها، وإلى مصر حيث طِيفت به بعد صلبه. وبقي مصلوبـاً حتى نسناí) (A1).

وقد أعطت هذه الثورة للفكر الثوري في ذلـك الوقت منخـاه العام وطــابعه الغـالب وبـخاصـة في ما يتعلق بـالإمامـة، ومسالـلة الـرد عـلـلى
 تـرسيخ المبـادىء التي أطلقتها تُـورة أبيه زيـلد بن عــيـ، وليؤكــد مبـدأ التغيير، بشُكل عام




أحبيتم وكرهتمم|(11) .

وفي هـذه السنة كــان الحارث بن سريـج مستمراً في خـروجهه (امنــ




التُابت والمتحوِّل
ذلك يرد عـلى نصر بن سيًّار الـذي أراد أن يسترضيـه ويستميله فبعث إليه (ابفرش كثـيرة وفرس")، لكن الحــارث باع (اذلـك كله وقسّمـه في أصحابه بالسوية)(4r) .



 رمضــان من السنة نفسهـا، اعتقد أبـو مسلم ومن معـه إللـواء الـواء الـنـي





 ومقابل ما كان يحدث في فارس، كان شيء آخر يـيـد آلث في الجزيـرة


 مروان والتبرؤ منه()|(4).

وبينا كان أبو مسلم الحراساني يحقق الانتصـار تلو الآخر في فارس،




الـركات الثورية
الـــارجي في المدينـة ما يعكس لنـا مواقـع النـاس ونفسيـاتهم في تلك








 بالمق، وقتل القائم بالقسط، ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وسما وسعنا


 بنصره، فأصبحنا والW جميعاً بنعمته إخواناًأ. . . .

هكذا كانت المياة الإسلامية تدخل في تحول جلديد. وفي با
 التحول، أول خليفة عبابي(+(1).

## 「 ـ الحركات الفـكـيـة

$-1-$
رافقت الحـركات الثـورية، فسبيتهـا أو نشأت عنهـا، أفكـار كئـيـة شكّلت النواة الأولى للتحول الثقافي . وقد رأينا أن الحوارج بالمارسة، ووحدوا بين الإيمان والعمل .



 والعمـل، ونفينا الفعل عن الإنسان أمكنتا القول: پالا تضر مع الإلايمان






 هذا العقد أن يكفر صاحبه، سواء كان مولى أو عربياً، عابد أوثـان أو

الـركات الفكرية
نصـرأنياً أو يــودياً. ومن هنـا كالن الإرجـاء بثابــة ثورة عـلى الإســلام

 وتتجاوز اللنعوب ما يفرّتها إلى ما يوحدها ولا ولا ويتخذ الدين الدين طابعاً إنسانيأ
 'القلب البشري نقطته ومدارهـ
 آراء يناقضن بعضها بعضاً، ونقف هنا عند أكثرها براء بروزاً وأهمية في إطار

 أو التعـطيل، بحسب المصـطلح . والجُعد بن درهم هــو أول من من أعلن




وعن المعلد بن درهم، أخذ جهـم بن صفوان : نتبنى الامنجه التأويل وعدم الاهتلمام بالحديث|(")، وnأفرط في نفي التئبيه حتى قال إنه تعالى
 إنه شيء لأن الشيء هو المخلوق الذي له مثل أو هو (الجلسم الموجودها، ،
 ولا في شـيء. . . لا يقـع عليـه صفـة، ولا معـرفــة شيء، ولا تـا تـوهم
 غيره، كشيء، أو موجود، أو مريـدل(י)، فهو ينزّه اللش عن أي تمثيل أو تتبيه. ولعل هذا ما دفعه إلى نفي الفعل عن الإنسان، لكي ينفي أي

تشابه أو تحاثلل بينه ويين الله، ودفعه كذلـك إلى القول بخلق القـرآن.


 والنار فانيتان. يقول „الجلنة والنار تفنيـان وتبيدان ويلان ويفنى من فيهـا
 إلى التـأويل في فهم الأيـات الكثيرة التي تثـــير إلى خلود البلمنة والنـار،


 الله فقط. . . وما سوى المعرفة من الإقرار باللسـان والمان والمضوع بـالقلب

 ذلك أن الإنسان لا يكفـر إذا جحد بلسـانه معـرفته، وأن מالإيمــن لا لا



 الوحي، وقبل الوحي

$$
-Y_{-}
$$

ونشأ كذلك القول بـالقدر أي بـأن الإنسان غختـار حر، وهـو الذي
 بعده|)(1)، ويُقال إن معبـداً رحل إلى الحجـال

الحركات الفكرية
فأقنعهم بآرائه، وإنه كذلك أثّر تأثيرأ كبيراُ في البصرة والشام(1)". وثئمة

 البصري وقالا له : (ايا أبا سعيد، هؤلاء الملوكٌ يسفكون دمـاء وعـاء المسلمين



وكان غيلان اللمششقي (•) يقول إن هالاعتقـاد للتوحيـلد بغير نـظر لا


 والاستدلال(r)". وكان غيلان يرى أن الإنسان هو الذي الذي يخلق أفعالـهـ،

 وأنها لا تنبت إلا بإمجاع الأمة)|"(r9)

ومن هنــا اتخذل غيـالان مواقفـ سيـاسية، فقــد نــاهض الأفكــار التي
 الشكلية التي تتم بالوصاية أو يعقّدها نفر قليل، والجّبريـة التي ترى ترى أن الإنسان مسير وأن بميع أفعاله مقدرة سلفأ من الشا ، وهي أفكار استنـد إليها النظام الأموي ليُسوّغ بها الظلم والاستبداد(r).

وحين تولى عمر بن عبد العزيز الـلالانة، عهــد اللى غيلان بمهــة رد
 هذه الأشياء المغتصبة المنقولة، كالحلى والتحفـ، ساحة شالمة شعبية لبيعهـا، وكان ينادي في هله الساحة قاثلأ : (اتعالوا إلى متاع المونة، تعـالوا اللمه

## الثُّابت والمتحُورل


 والناس يوتون من الجمعي)(ros)

وفي هذا المنحى كان المسن البهري("ا") يؤكد على حرية الإنسـان.







 بعض الأضواء على نشأة المعتزلةr(r).

$$
-r_{-}
$$

وفي مناخ التشيّع نشأت نظرية الإمامـة. وقد لعب القـول بالالإمـامة

 التحول الثقافي العربي(1).





الحركات الفكرية
عن عقيدة الشيعة الإمـامية الغـالبة قـول الذين فـرّطوا فـأجازوا إمـامة المفضول كالزيدية، وقول الذين أفرطوا فنزعوا إلى تأليـه الإمام، شــانـان الغلاة، وقول اللذين أخرجوا الإمامة من نسل فاطمة، شألم الما الكيسانيـة التي قالت بإمامة يحمد بـن الحلنفية(r)،

وإمامة عـلي وصية من النبي بـارادة من الله . والوصيـة نص بلي الما أو


 إنكــاره معن يعتد بقـوله||(1)"، ولـا كانت الإمـا إنكــارها كفـر كإنكــار النبوة
 ارركن الدين، لا ييوز للرسول عليه السلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه
 حيث أنها وصية من النبي لعلي ومن علي لأبنائه، إرث إِ خاص في أبنـاء علي إله يوم القيامة(T9).

ووجـوب الإمامـة ناتـج عن كون الشريعـة أبديـة ، ولا بــل لمـا من


 فإن الحافظ يجب أن يكون معصوماً، لا يسهو ولا يغير أو يبدل، فيركن

 تُجوز إمامة المفضول . وكون الإمام معصـوماً يتضمن كـونها أعلم النـاس .





 للقول بالإمامة . ولم يكن انتظار الإمام الغائب، كذلك، إلا انتظاراً اللإقامة


ولم تكن الوصية بإمامة علي وصية الرسول ـ الشخصى، وإلما كـا كـانت




 بـدايته المى نايتـه، ذلـك ألن الـزمـان وشرعأه(40).

وإذا كـان الإمام حجــة وحافظاًا للشريعـة، فــلا بـد من أن يكـون



 المؤسس الأول لعلوم آل البيت. وتـــد استمـــد آل البيت وشيعتهـم من

الحركات الفكرية
هذا الينبوع نظرياتهم في السنّة والحلديث، وفي التفسير والتأويـل . ويناء على ذلك لم يأخذوا بسنّة الصحابـة ولا بالنظريات المنبئقـة عنها، إذ لا لا لا لا

 وعثّان، وعلم السنّة المتصلة بعلي والأئمة من بعلهـ.

لكن، من أين يأنحل الإمام علمه؟ القـائلون بأن الإمـامة تبــدأ بعد











 نفسها الخلاصة، وتسمي أهل السنة العامة|"(0).

غير أن الإمامية استعاضـت عن القيـاس والرأي بعلم الإمـام، وهو
 والرؤيا في النوم، والملك المحدث، ورفع المنار، والعمـود، والمصباعِ،



 والسنّة، من حيث أنـه ييبب عن المشكـــلات والأسئلة التي ليس لمـا
 الباطن، أو علم التأويـل القرآني، وقــد أعطاه الله للنبي وأعـطاه النبي





 علمه (علم التأويل والباطن، وعلم الأفاق والأنفس|"(i)

وينقسم علم الأئمة من حيث إمكان الإحاطة بـه إلى ثلاثــة أقسام :






 يكتمله؟ قال: من شئنا. وفي روايـة : نحن نحتمالملهها. وهذا القسم من


الحركات الفكرية
الثالث فهو المختصص بمحمد وعلي، وهو العلم بكنه كل منهل|. ولا يعلم كنهه| إلا هما(A)

وينقسم علم الأثمــة من حيث إحاطتهم بــالغيب إلى قسمـين، حسب

 تُفاض عليهم من بحر الإمكــانه()،



 يعلم الغيب بواجبه وعكنهه، لكنه يعلم الواجبب بعلم يناسبه ويعلم الممكن بعلم يناسب الممكن .


 المعرفة(r).

إذا كان الله خص الإمام بعلم ما كان وما يكون، فمّا فمن الطبيعي أله




 ومن هنـا تتصل الـولايـة بـالتفـويض . وواضــح أن التـفويض لا يعني

الكُبت والمتحوٌّل
الاستقـلالل . فالأفعـال التي يقـوم بها الإمـام، لا يقـوم بهـا بـاختيـاره


 وخلقهم له، لا لسواه ولا لأنفسهم . وجعلهم خخزائن الغيوب وأوليـاء على الأششاء، وأَذِذَ لم فييا ولاًّاهم عليه . فاللّ يشاء بهـم . فلا مشيئة لمه، وليس لمشيئة اللّه عل سواهمم

هكذا تقترن العصمة حكماً بالإمامة. يقول المسعوودي إن الإمام إذا






 منذ الطفولة، وتستمـر حتى الموت. يقـول الشـون الميف المرتضى إن الأئمـة

 من المعصية(X).


 فبالأحرى أن لا يؤيد عصمة الأئمة . وكان الشريفـ المرتضى قد عــد الج

الـركات الفكرية
هذه المسألة، فقال إن العصمة ثابتة، ولذلك فإلن (إما ورد في القرآن ما













 هي وحدها التي تننح اليقين المطلق (Nr).

ويتصل بنظرية العصمة بـخـاصة، والإمـامة بعـامة، القـول بالبَــدَاء .







التُابت والمتحورّل
 خزاثن علمه، بحسب ما تقتضيه الـحكمة .










 إلا في المكان والزمان .






 الإمكان إلى عالم الكونا أي إنه علم بعد علم، وظهور بعد ظهور. غـير أن البداء لا يقـع في الأشياء المتحققـة التي بحتّم ثبـاتهـا، وهي

الـركات اللنكرية
الأشياء المحتومة، وإغا يقع في الأشياء الموقوفـة، أي الأشياء الممكنـة.


 مصمالع العبـاد، فيحلدث اللّ لمم أمـرأ بعل أمـر ويُظهـر لفم شأنـاً بعد شأن.

## س ـ الحركة الشعريـة

$$
-1-
$$

يتمثل التحول الشعري، إبّان العصر الأموي، في تجربتـين: الأولى




 العمل االلياسي. فالشعر، بالنسبة إليها، وسيلة لـخدمة پالمبدأله يبشر بها



 الإســلام من الشعر، وللمنحى الـنـي يتمثل في شـعـر عروة بن الـورد وحياته.

إذا صح القول إن الشـر في البامليـة كان (اديـوان العرب" وإنـه لم بكن للعرب (اعلم أصح منهه)، فإننا نستطيع ألذ نصف الشعر الجـاهلي

الحركات الشعرية
بأنه الأصل الأول للثقافة العربية . ولا يجوز أن يوحي هذا الوصف بأن



 وهو انقسام يفـرز الشعر الجـاهلي إلى أطـراف متعلددة . فـالأصل الألأول الألول
 حيث المحتوى ومن حيثـ التعبير معأ .

تجـلى هذأ التعـدد، بلدءاً من ظهـور الإسلام، في اتجـاهـيـن : الأول يحافظ على القيم السائدة: القدئة التي أقرها الإســلام، والجلديـلمدة التي نتنأت معه، والثاني يتمرد عليها ويخرج. وقـد رأينا كيف شـجـع النبيا
 الجلملد شعـراء الاتجاه الكـاني. وهكذا يمكن أن نصف شعـراء الـاء التجربـة
 وهي هنا، بعامة، القيـم التي أقرهــا الإسلام . ويمـا أن هؤلاء الشـع الـوراء

 في الترالث العربي، النموذج الشُعري الأول للخروج، الي للتحولـ .

$$
-Y=
$$



 |الـــظوة والسبقه| . وهو (رأس الشـعـراء||(1)". ويذكــر ابن سلام المعيـار

الذي اعتمده الناس في تقديم امـرىء التيس فيرى أنـهـ اللّبّق والابتداع،


 أي حفرها وفجّر ماءها . ويقول عنه أبو عبيدة معمر بن المثنى على لسان من فضله أنه هأول من فتح الشُعر||(10).

 أباه طرده مرتين: المرة الأولى بسبب ما ورد في قصيدته (پقفا نبك) حول
 البالي) .

ويعني طرده أن الأخلاق أو القيم السـائلدة هي، بـالنسبة إلى أبيـه،




 ويين أبيه.






اللـركات النُعرية
 وهكذا يخرج امرؤ القيس عن غمط القيم الجاهلية . ويمكن تفصيل هـلما ونـا الخروج في ثلاث نواح:

تتمثّل الناحية الأولى في خروجه على النمـوذج الأخلاقي، ومن هنـا


 وقد خحالف امرؤ القيس هذه القيمة فاتهم بنقص الهمة .

وتتمثّل الناحية الثانية في خروجه على نموذج المعاني. ويـوضح هــنه

 تصيدتين بموضوع واحلد وقافية واحدة ورويّ واحـلـ، والى مقياس هـو

 وصفه هذه الصورة النموذجيـة ، بينها جـــاء وصف علقمة مـطـطابقاً لــا . وهكذا فضّلت علقمة . فــالمطابقـة مع النمـوذج هي الأفضل، ونـة ولــذلك
 عنه أو يشوّهه .


 يتقيّلد بنسق التعبير. فمن المههة الأولى، عاب عليه الأصمعي قوله :

الثُابت والمتحوٌ

 وذلك أن الشُّعر في ناصية الفرس إذا غطى وجهـهـ إلم يكن الفرس
 على القول بالمطابقة الحرفية المباشرة بين اللفظ كدالٍ والمعنى كمدلولول،
 (اعلميةه. . فقد يصح هذا النقد في الفلسفة أو العلم، إلا أنـه لا يصح في الشعر(ir). أمـا من الجهة الثـانية فقـد أُخذ عليـه أنه كـان يضيف بيتأ إلى بيت ويعلّقه به (اوهذا عيب عندهم الا لأن خير الشّعر ما لم الم يحتج بيت منه إلى بيت آخر. وخير الأبيـات ما استغنى بعض أجـزيأئه بيعض إلى وصـوله


 بالنسبة إلى امرىء القيس، (المبتدىء بالإحسانه). فقد علق على بيته:

 فقال إن امرf القيس اربحذقه، وحسن طبعه وجودة قريتّه، كـره أن
 الليل والنهار سـواء عليه في قلتـه وهمه وجـزعهـ وغمـهـ . . . فأحسن في

 وأن يخالف ما اتفق عليهينا"،.

الحركات السعرية

$$
-\mu-
$$

سار في هذا الاتجاه التمردي الذي بدأه امرؤ القيس شعراء كتـيرون في العصر الأموي، لكن على تفاوت وتنوع . وكان أبو محجن الثقفي(م)




 مـارسة الحلمـرة معنى جديـداً، نقلهـا من مستـوى العـادة إلى مستـوى الرمز .

ومن أمثلة التمرد والحروج، الحطيئة(19) . وكـان يوصف بـأنها (ارقيق



 أبلغوا أهل ضابىء أنه شاعر حيث يقول :



 إنه ارتلد، بعد موت النبي، ثم عاد فأسلم ثانية. وقال في ارتداده :

ا'طـــنـــا رســول الــله مــا كـــان حــاضــراً

أيـورِثـــــــا بــحـــراً إذا مــات بُـعــدن

وهن هؤلاء الشعـراء إلــارجـين المتمردين، أبو اللطمحـان القيني،
ويوصف بأنه (اكان فاسقأله ومن (ا/الخلعـاءه) وnخبيث الدين الدين في الجـاهملية والإسلامب|(r) . عربي أشار إلى العلاقة الجلنسية التي تقوم بين المرأة والكلب، وهو يقول في ذلك:





 وإذا جاع أن يهجوهمه(T) ، ويُقال إن عمر بن الخطاب سمعه ينشد :


الحركات الشعرية



آنِــرُ الــليـلـ، قـــرّة





وكان هذا الحـــروج شكلاُ من أشكـال إثبات الـذات في بجتمع يميّز

 الإنسان لا يُوز أْن يُقَوْمَ بجنسه أو بلونه، بل بأنحلاقه . كقوله مثلاُ : إنْ كــنـتُ عــبـــداً فـنــنسي حــرّةٌ كــرمــأ أو أســودُ الــلونِ، إني أبـيضن الـُــلتي ومن هؤلاء النجاثي الحارئي رقيق الإسلام . . . خرج في شهر رمضان على فرس لـه بالكـوفة يـريد
 رؤوس همـلان في كرش في تنـور من أول الليل إلى آخـره، قــد أينعت

 كالورس يـطيب النفس ويكري في العـرق ويكثر الـطرق ويشد العـظام


وهكــذا يقترن التمـرد الأخلاقي عنـد النجاثثي بتمـرد سياسي عـلى سيادة قريش .
ومن هؤلاء شبيل بن ورقاء الذي يصفه ابن تتيبة بانه رأسلم إسلام سوء، وكان لا يهوم شهر رمضان، نفالت له بنته: ألا تصوم؟ فقال:



ومنهم الأامـوص الذي كــان (يرُمى بـالأبنة والـزناها، والـذي أعلن
الللة مبدأ للحياة في قوله: :



هذا الاتجاه الذي يكن أن نصفه بأنه اتجاه التحلل من القيم الدينية

 من الدين نفسه (n).

وإذا كان الأقيشر الأسدي يـرى الحياة في تحليـل الحرام، ويـرى أن

 مسرحـاُ وملهى . فلم يبقَ مغنٍ أو ظريف أو راويـة أو مهرّج في أنحــاء

المركات الشعرية
علكته إلا استلدعاه من أجل إغناء حياته التي اختطهـا
 وحوله المغنون، تُم يخرج من البركة يترنع وينشلد:

 الــكــأس, والــعض لــلـخــدود المــلا


عـــيّ

وتــد عملت تجربـة الوليـد على تـوكيـد الصلة بـين الشُعـر والحيـاة
اليومية، وبحاصة جوانب اللهو واللنذة في هله الحياة، وهي التي تتمثل
 مُترفة، وهذا مُا عمّق الحس الملدني في الشعر على غرار ما فعل عمربـن ألبي ربيعة، وشارك في تأسيس جماليـة مدنيـة، مقابـل البحاليـة البدويـة الســائدة . ولم يكن تــأسيس هلنه الجــالية يتضيمن رفض القيم البـلـدية
 والأخلاقية. وهكذا ساعلدت تجريـة الوليـد، من الناحيـة الأولى، على
 الواحذَ، وكتابة الشعر بأوزان خفيفة وإيقاعات سهلة، بـحيث امتزبت القصيدة بالأغنية. وساعـدتا، من الناحيـة الثانيـة، على الفصـل بين الشُعر من جهة والدين والأخلاق واللياسة من جهـة ثانيـة، والتوكيــ


الثّابت والتحهُّل

- \& -











 وُضعت له أصلاٌ، ويعطيها معاني جديدة وأبعاداً جديدة .

والواقع أن شُعر ذي الرُمة يثّل مرحلة انتقال، أي مـرحلة تجريب.

 والحسـاسية الحضريـة . ولعـل في ذلـك مـا يفسرّ اضـطراب النــــــد في نظرتهم إلى شعره(2)

- 0 -

يقدم شعر عمر بن أبي ربيعة عناصر تيميلية مهمة، سواء من من حيث النظرة والمضمون، أو من حيث طـريقة التعبير(80) فهو يـطرح في شعره

الحركات الشعرية
قيـها" جديــدة في كل مـا يتصل بـالعالقــة بين الـرجل والمـرأة لا يقرهـا





 منهم باستثناء عمر الذي قال: أيــا ربّ لا آلــو المــودّة جـــاهـــــاً

ثم قال : (ما لي وللبرق والشّوك؟؟٪)

وكـان هـنا الحس المــدني أو الحضري في أسـاس اتُجــاه عمـر إلى


 المأنوسة الدارجة على الألسن .
يؤسس شعر عمر بن أبي ربيعة للا تُكن تسميته بالنزعة الشهوية، أو الإباحية في الشعر العربي، وهو في ذلك يتابيع ما بدأه امرؤ القيس ع إن إن

 الاجتتاعية ـ الدينية . فالانتهاك؛ هو ما يُلذبنا في شعرهما.
 من يدنس هذا الثمر ويتهنه . هـذا الانتهاكُ يغتـح ثُغرة من الضـوء في

ظلام العادات أو الأخلاق ـ ومن خحلال هذه الثغرة نلمـح كيف يتهلم

 أفلا يصبح ضلال الخروج عليه، الفضيلة الكبرى؟
ثم إن في شعر عمر بن أبي ربيعة ما يـردم الموة بـينٍ الـمياة واللغـة ،





 يخنجل من شهواته، لأنه يشعر بطفوليتها، بالإضافـة إلى كونها بنـونـوعة،


 النفسي الناتج عن الكبت، أو تخفغه .
وإذا كـان الشُعر، بقتضى النظرة الإسلاميـة، شكرلاً من المطابقـة
 يقدم، على العكس، شُكلاً من الطابقة بين الكلام وشهوة الـلياة، فيا
 الأخصص، تكمن خاصيته التحويلية.

$$
\text { - } 7
$$

أما بميل بينينة(88)، نقد أعطى شعره للحب، وللعلاقة بـين الرجـل

الحركات الشعرية
 العلاقة بين العاشقين. ولا نستطيع أن نتبيّ" أمهية النظرة التي بئّها شُعر جميـل، إذا لم نعرف طبيعـة العلاقـة بين الـرجل والمـرأة، كا يا يصـورها

1 ـ الصورة الأولى التي يعرضها القرآن هي صورة آدم - حواء، في

 حواء سميت سكنأً(،) لآدم

وفي (جـامع البيان عن تأويـل آي القرآنه)(010) أن الله أخرج وإيليس من


 خُحلقتِ؟ قالت: تسكن اليّ. قالت له الملائكــة ينظرون مـا بـا بلغ علمه:







 آدم اسكن أنت وزوجتك. . . الآيةه(هr).
Y ـ الصورة الثانية هي المبوط من الجنة، لأن آدم وحواء اقتربا من

الثأبت والنتحوّول
الشجرة التي نهاهما الله عنها بقوله: (اولا تقربا هذه الشجرة فتكونـا من








 إلى حـواء، فقال: أنظري هــنـه الشُجـرة، مـا أطيب ريهـهـا، وأطيب











 أكلتها وقد نيتك عنها؟ فـال: يا رب أطعمتني حـواء. قال لـحواء: .لمِ

الـركات الشعرية
أطعمته؟ قالت: أمـرتني الحية. قـال للححية: لمَ أمسرتها؟ قـالت: أمرني
 فتدمين في كل هلال، وأما أنثب يا حية فأقطع قوائمـك فتمشين جـرياً

لا بد هنا من بعض التساؤلات:
† † ـ الشجـرة هي (شـجرة الحلّهه وهي رمـز (الملك الذي لا لا يبـلىه،



 مكان، كذلك لغير الخـالدين؟ ب ـ كيف صعد إبليس إلى الجلنة ليكلّم آدم وحواء، وكان قـد طُرد منها؟
التفسير التقليدي يقدم الأجوبة التالية: - خلص إبليس إلى آدم وزوجتـه بسلطانـه الــنـي جعله الله لـه، ليبتلي به آدم وذريته .

- إبليس قادر أن يأتي ابن آدم |"ئي نومته وفي يقظته، وفي كـل حال
 ويوقع في نفسه الثّهوة وهو لا يراهاه . .
- إشيطان ييري من ابن آدم بجرى الدمه).
- خلص إبليس إليها من حيث لا يريانه(09).

ج ـ أكلها من الشُجرة هو الذي كثف لما سوآتها، أي أعضاءهمـا

الجنسية وأمكنة الشهوة فيها. فهل يعني ذلك أن كل ما يتصل بالشهوة مناقض للجنة أو للخلود؟ وهل الولادة والحبل والحيض عقابِ الأكل هو نفسه الذي أدى إلى أن يُطردا من الجلنة إلى الأرض.




الجلنة بسبب الاستمتاع، إلى الأرض التّ جعلها ألها لما استمتاعاًّ؟

 ربه كلمات فتاب عليهها . فهل العودة عن المططيئة هي رفض الأكل من الشججرة ـ الشهوة أو المعرفة؟ هل هي، بتعبير آخر، رفض الأر الأرض؟
 للعلاقة بين الرجل والمرأة، من ناحية المب، كا كا جاءت في القرآن النا

 وأنتم لباس لنن، . (البقرة، آية IAV) .
 المفسّرون. ويورد للباس تفسيرين:

- أُحـدهما أن يكـون كلٍ واحـد منهـا (الـرجـل والمـرأة، الـزوج



الحركات الشُعرية
 اللباس كذلك بأنه لحاف(r).



 لصاحبه، بعمنى سكونه إليه|(12).

ومن المفيد أن نلاحظ أن الآية هنا تكرر صورة جـاملية. فـالنابغـة الجعدي يقول:

وكانت العربٍ تسمي المرأة لباسأُ وإِاراً. ويُقال: لبست امرأة، أي
 الجعدي :

كذلك يُكْنَى بالثوب عن جسلد الإنسان .



فهنـاك، إذن، ربط بين الجلنس والــدين. وأياً كـانت المرأة المسلمـة فهي أفضل من المرأة المشركة، أياً كانت.

الثُبت والمتحوّل
بن ـ ا(نســاؤلكم حرْثُ لكمه، فـأتوا حـرئكم أنّ شُتمه). (البـــرة، آية شץب).

ويفسرّر الـطبري الــرث بـالمزدرع، أي الـزرع المحـترث. وقيـل :

 وقيل في تفسير أنى : متى شتيم ليـلُّاُ أو نهاراً. وفي تفسير تكملة الآيـة:

 . ${ }^{(71)}$ ( ${ }^{(1)}$

وينهى القرآن عن بجامعة الكافرات أو المشركات من أهـل الأوثالن :

 أجورهن : (اولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجـورهن ولا تسسكا بعصم الكوافر||" ${ }^{\text {(7) }}$

ويقول حديث نبوي : اتنكح المرأة لدينهـا وحسبها وحسنهـا فعليك
 الغلمة لزوجهاه|)"
 الشيـاطين، إن كنت من رهبـان النصارى فــالـت بهمه، وإن كنت منـا

 الليل في كتابه سكنأ، والنهار نشوراً. فآثئر الناس استقبال الليـل لعقدة


المركات الشعرية
وموثف القرآن من المرأة الزانية (أو الرجـل الزاني) يشـير إلى الربط







مهورهن



 رزتهن وكسوتهن بالمعروفس(NT)

والمحصنات (ذوات الأزواج) حرمات: اروالمحصنات من النسـاء إلا




 وهناك تفسيرات ترى أن الآية تشـيـر إلى تمتع اللذة بـأجر، أو إلى زواج

 وضالأجره) هنا رمز للمهر، فدفع الألجر يدل عــلى أن العلاقـة شكل من

ولا يــلـ للرجل أن ينكـح امرأة دون أجـر، أو امرأة وهبت نفسهـا

 ملكت يمينك ما أفاء الله عليك، وينات عمك، ولكا وبنات علاتكّك، وبنات


 لكيـلا يكون عليـك حرج، وكـان الله غفوراً رحيـان"،(r)، (الأحزاب، آية •0).








 النساء على أنفسهم، وغيرهن من اللذائذ(M).
 ويقـول حديث آخـر: اليس في ديني تـرك النسـاء واللحمّ، ولا ايخــاذ

الحركات الشعربة
الصوامع||(1) . وفي رواية أن ثلاثة نفر غلى عهد رسول الله
 فأصوم النهار فلا أفـطر . وقال الآخـر : أما أنـا فلا آتي النســاء . فبعث رسول الله
 وآتي النساء، فمن رغب عن سنتّت فليس مني||(A) (A)
وفي روايات أن النبي نهى الرجال عن أن يكيّبوا أنفسهمه، أو يمارسوا
 أتزوج النساء|(Ar)

ورغم أن الإسلام حرّر المرأة من قيود كثيرة، الجتاعية وإنسانية، في في
 خصال: بشدة النفاس، والحيض، والنجاسة في بطنها وفرجهاب، وجعل ميراث امرأتين ميراث رجـل واحد، وشهـادة امرأتين كثهاديادة رجـلـ، وجعلها ناقصسة العقل والـدين لا تصلي أيـام حيضها، ولا يسلّا عـلم عـلـ
 تسافر إلا بوليّ. هذا عدا تفضيل الإسلام الرجل على المرأة، من حيث "أنه (قوّام) عليها (4t)

ع - لم يغيّر الإسلام طبيعة النظرة إلى المرأة كما كـانت في الماهليـة، أو طبيعة العلاقة بين الـرجل والمـرأة، واكتفى بألن نـظّم هذه العـلـاقلاقة


هـــه النظرة إلى المـرأة، إلى العـلاقـة معهـا، تجعلهـا وسيلة وآلـة. والواقع أن الرجل المسلم حين كان يتزوج امرأة ثــانية، لم يكن يــــــــر

## الثُابت والنحوُول

انـه تخلى عن زوجتـه الأولى، ذلك أنـه كان يـراها وسيلة، وكـان ينظر


 عن زوجته يتخلى عن جزء من كيانه.

$$
-V-
$$

يقدم لنا شعر ثميل بثينة صورة عن الحب تغاير الصـورة القرآنيـة .
المـرأة المبيبة في هــنا الشعر ليست النسـاء كلهن وحسب، وإما اهيمي
كذلك، الوجود كله. يقول جميل:




هكذا تملأ بثينة العالم، فحيث التجه ترافقه، وحيث ينظر يراها:

فـــا ويـورل: مــن مـيـل، ولا سـرتُ لــيلةً


الـركات الشُعرية
والهـاجس النـي يــركه هـوٍ أنه لا يفتـأ ينـظر في السـاء، بمـتلف الاتجّاهات وغتلف الطرقّ، أملُّا في أن يتطابق، ولو مرة واحلدة، جفنّه مع جفن بثينة.


هذا التعلّق ببئينة في أثناء الحياة يكشف عن تعلّق بهـا قديم، أقـدم دنها كليها . يقول هميل :

 فــقـــال: أُفــتْ حـتى مـتى أنــت هـــائــمٌ


فــــلتُ لــه: فــيـهــا تضى الـــلهُ مــا تُـرى







ولــكــنـــه بــاق عــلى كــلّ حــالـة


الكُّبت والمنـور"


 المبيبة تحب لذاتها، كما يُحب اللّه، لا رغبة ولا رهبا رهبة، لا طمعأ باللقـاء ولا خوفاً من الغياب. والثاني، هو أن الحب لا يلا يعود يستمتع بالماخر،

 ومن هنا نفهم كيف أن بميل يصوّر لنا حبه كأنـه حالـة لا لا يستطيع


 كيف، ولماذا؟ ومن هنا هيامه اللذي يؤدي به إلى القلق والنحول وأخيراُ إلى الموت.

هذه الحالة شغلت بميل عن بثينة ـ المرأة، بيثينة ـ المثال الذي يمي



 علاثئق العالم المحسوس اللـي تعيش فيـه، وهي لذلــك أبجل في عينيـه من الصورة المحسوسة .

ويحدثنا ابن عربي عـن هذا الحب الحقيقي ، فيقول إنه متى استحكم
 صورة ححبوبة، وأنخرسه عن كل كلام إلا عن ذكر محبوبه، فــلا يدخـل

الحركات الشُعرية
في قلبه سوى حب محبوبه، ويرمي قفله على خزانة خيـاله، فــلا يتخيل
 الحيال صورة، فيكون كيا قيل :


وثمة روايات تشير إلى أل حب جميل لبئنة قدر لا ثبـل بلمميل بـرده

 النساء ووجود من هي أجمل منها، وإنلك منها بـين فجور أرفعـك عـك عنه، أو ذل لا أحبـه لك، أو كمــد يُؤَّيكُ إلى التلفـ، أو مخـاطـرة بنفسـكـك لقومها إن تعـرضت لا لا بعـد إعذارهم لـلك . وإن صرفتت نفسك عنهـا وغلبت هواك فيها، وتجـرعت مرارة المـــزم حتى تألفهـا وتصبر نفســـك عليها طائعة أو كارهة، ألفت ذلك وسلوتاهِ .
 صواباً، ولكني لا أملك الاختيـار، وما أنـا إلا كالأسير لا يلا لـك لنفسه هنعأُ)

ومن هذه الروايات أن أبا جميل قال لـه، يوم أهـــر السلطان دمه:




 سهاً ولا أخيع عمـراً منك. فـأنتدك الله ألا كففت وتـاملت أمرك،

فإنكك تعلم أن ما قلته حق، ولو كان إليها سبيل لبذلت ما أملكه فيها،









 جميل هنا من بينة يذكّرنا بووفـ المُصورفين من الأنتى .
المتصوفّ يدرك في صورة الأنثى التجلي الأسمى للألوهة الحالقة.





 وآدم إذ يـب حواء ياكي النمـوذج الإكمي، فآدم ميــال أو تُلّق إلمَي .
 الشككل القادر على أن يكثف بميع أسمائه، فإن المرأةهي المرآة، المظهر اللاي يتأمل فيه الرجل صورته الـــاصة، التي كـانت وجوده المختـى

الحركات الشعرية
أي ذاته التي يجب أن يعرفها لكي يعرف الله.



 الشاملة التي هي فعل وانفعال، فإن عليه أن يتأمل ذاته في في كائن هو في آن غخلوق وخالقي . وهذا الكائن هو المـرأة: حواء التي هي عـلى صورة

 فيهـا الروحي والمسي، ويـرتبط بصورة التجـيل. فـالأنثى هي التجـلي بامتياز (هي صورة الش) .
أضاف الصوفيون إلى الثنائي آدم - حـواء، الثنائي مـريم - يسوع:




 عربي أن يسوع وحواء أخ وأخت، في حين أن مريم وآدم هما الأبوان .


 ويقـول ابن عربي إن المـذكر مـوضيع بـين أنثيين: أي أن آن آدم بـين


الثٔابت والمتحؤل
يخلق، نهو العقل الأول، أمـا حواء (النفس الكليـة) فهي اليّ خلقـت
 الأشياء، فكل ما هو أصل يسمى في اللغة العربية أماً.

إذا كانت بئنة بالنسبة إلى جميل هي الأنثى الكونية، أو هي الو الوجود
 سحرأ. هـي الـســحـر، إلا أن لـلســحــر رقـــــة

وفي السحـر ينقلب نظام العـالم ونظام العقـلٍ معاًّ . يصبـح المحــال
 بحيث يصبح كل ما يتصل بها حبيبا إلى بميل، ولو كان عدوأ وتــلــوا: يــا بمـيـل أت أخــوهـا

وفي بينة سحر يلغي المسافات، وييعل كلًا منهرا، أينزا كان، قريبـأ


 لأسمع أنين جميل . . . فيقلن لها: لهــلـا شيء يخيله لك الشيـطان، لا

حقيقة لها .
وني بينة سحر يقدر أن يقيم الموت.



المركات الشُعرية
هذا السحر أسميه السحر الواصل، أي السحر اللذي ييعل من كل



الكائنات في العالم، وإن كانت في الوقت ذاته ثختصرها كلها




ففي البيت الأول يبدو أن كل شيء ما عا عدا بثينة يمحل إليه المرض،
 هنا سحر يفصل كذلك بميلًا عن العالم لكي يصله بها وحلدها . وفي بثينة سحر يوجه الزمن : من جهتها كمحبوبة تتغلب عليـه ، لا
 كمـحب، فإنها تترك كلزمن أن يفعل فعله فيه، فيهرم ويتبدل:






الثُبابت والمتحوّر
وإذ أنــا أغـيــد غضّ الــشّـبـــابِ ع المـــزرٍ

والــعــنــبر




وأنــتِ


تتيح لنا هذه القصيدة أن نتحـدث عن الصلة بين الـزمان والـحب، كا يتصورها المحبون بعامة، وجميل بخاحة
هناكُ تفسير تقليدي للزمان يرى أنه خطط متـواصل مقسَّم إلى ثـــلاثلة

 العملية اليومية. وهذا هو الزمن الذي يكرفـ الأشياء ويطويها.

ونـالاحظ حين نحلّل القصيـدة أن هنـاك زمنـين : زمن بثيــــة وزمن



 أعباء الزمن ـ المـاضي، وهي لذلـك لا تتغير ولا تكـبر. وإغا تـا تـظل في فتوة دائمة .

الحركات الشُعرية
هذا يعني أن بثينة تعيش في ما يتجاوز الزمن . إنها، بتعبير آخر، لا لا تشعر بالزمن ولا تعانيه. ويعني بالمقابل، ألن جميـل هو الــني يشعر بـهـ


 الحب والموت. فإذا كان الزمان موتـاً، وكان الشعـور بالـزمن تابعـأُ في

 يـبـ الإنسان يشعر أنـه يموت. ومن هنـا يصل العشـاق إلى درجة من الحب لا يميزون فيها بين الحب والموت. ولذلك حين يموتـون، يموتـون

 جيل، فإن زمانها لا يرتبط به. ولقد أثر المكان في بئينة، غير أنها بقيت في معزل عن تأثير الزمان.

يككن أن نعـبُ عن ذلك بشكـل آخر فنـــول إن بئينة، في شعـور


 هـذه מاللؤلؤة) التي تزداد تـالقاًّ، في جححيم التغـيّر المنكـر الـذي يلتهم
.
إن لبثينـة، إذن، وجـودين: وجـوداً في نفسهـا، ووجــورداً في نفس جميل . ووجودها في نفسها كالللؤلؤة يغلب التغيّر، أما وجودهـا فـا في نغسه

فكالنار التي تحييه لكن التي تقتله في آن. ذلك أن وجودها في نفسه إغا

 يحدث الانن، فيا هو يخاطبها.
وقد توحي الإشارة في هذه القصيدة إلى المكان وأشيـيائه المـادية، أن





 إلى الأبد.
في هذا الضوء، يككن أن نقول إن الأكثر قــدرة على الحبب، والأكــر

 أن حبيبته، خحارج تأثير الزمن، إنها قوة تغلب المرم والموت.

 الموت. لكنه يشعر أن ما يكبه عصي على الفناء، وأنه أقوى من الموت. وهكذا تتغيّر صورة الزمن وتتغـيّر العلاقـات بين المحبـينـ . فالـزمن
 الرياضي أو قصره. وقيمة الزمن ليست في امتـداده الأفني - الكّمّي" ، بل في عمقه وعموديته، ولذذا قد تكون اللحظة أثمن وأغلى من الدهــر

الحركات الشعرية
كله، إن كـانت حضوراً مـع المبيبـة، وتكـون أطـول من الشهـور إن كانت غياباً عنها .
يـطولُ الــيــومُ إنْ شُـــــطتْ نــواهــا


ويـكــونُ يـومُ لا أرى لــكِ مـرســلغ








 أي الوجود اللني لا يخاف الموت، بلم بل اللني يطلبه ويرجوه، لأنه يعرف
 هروب بامتياز. فامتلاؤه بالمب يعني امتلاءه با با يناقض الموت، ولمان ولذلك

 الغياب نفسه إلى حضور. ولعل قوة الحضور تكمن في المقام الأول بأنه
 كله هذه اللحظة من الحضور، أي هذه اللحظظة من المب.

- 1 -

أشُرت في ما تقدم إلى أن حب بميل يسير في الجّاهين : الجّاه يُعادي
 والموت، ونبدأ بدراسة الاتجاه الأول.

يكتلى شعر بميـل بـا يؤكـد على ضرورة الكتـلـان، وإبقاء العـلاقات
بينه وبين بينينة سراً. يقول، مثلًا :








لــعـمـرين مــا الســـــودعـتُ سرّي وسرهــا



rar

الحركات الشُعرية

وظـاهـرْ بـبــنض ، إنتّ ذلـك أسـترُ



ويـنـر سـرأ في الــــديق وغــــرْ
يـعـزّ عــليـنـا 'نشره حسين يـنشرُ
ووــا زلـت في إعــال طـــــــك نـــــــــــا














الثّابت والمتحوّل
ولـســـت بــنــاس أهــلهـا حــين أقـبـــلوا



*
هذه الأبيات كلها تدل على أن حب جميل لبينـة كان خـروجأ عـلى


 الذي كاتبه مالكه، أي اتفق معه على مالٍ يؤديه إليه مقسطأُ، فإذا أداه

صار حراً.
ويقول جيل، مشيراً إلى ذلك:


 كذلك شكلاُ للخضوع إلى هذا القانون .

 مناقضة.

من هنا، أيضاً، تبـدو بثينة في شعـر جميل أنها تجــذبه وتهـديه معأ. تجعله يعيش بين الرغبـة والخوف. إنها تشبه قوة أسـطوريةهي مصــر


الـركات الشبعرية
الإنسان ويعذبـه . إنه عــذاب في الشهوة وشهـوة في العذاب. والمحتب هنا يشعر أنه مغمور بلطف رائع لا يوصف وأن أنه في الوقت نفس المسه كئيب حتى الموت. كأن الحبب جرح أصلي، وكـأن جيلٌ يمب بثينـة لحمالهـا،
 لأن جميل يمبها، فالمحال تابع للحب.

ولا يبلغ جميـل في شعـره من حيث الصلة بـين الحب والمـوت، إلى


 الحِب الذي نشأ بينها كان، عـلى صعيد المـلـارسة، م من طـرفه وحــلـه .
 غيرها، لكننا نعرفَ بالمقابـل أن بثينة تـزَوجت مرتـينِ: المرة الأولى من

 إلى أن صلة بجيل ببثينة لم تنقـطع على الـرغم من زواجها، ويُقــال إنها





 إلى ذلك أنها من قبيلة واحلدة هي بنو علرة، وأنـه ليس في الأنحبار مــا


الثّابت والمتحوّول
السلطان أهلر لمم دمه إن وجلوه في دورهم، فإنهم لم يُترئوا على قتله
 يكنعه من الذهاب إلى دورهم والتقاء بيُينة. هــذا كله مكا يتيح لنا أن نعيــد النظر في مســالة العـلاقة بـين جميل وبينة : ما نصيب الحقيقة فيها وما نصيب الحيالو



 جيل وسيرة حياته ما يدفعنا إلى إعادة تحديد مفهوم الحب العذري .

إن حب جميـل لبثينة ليس خــلياً من الشهـوة، وقصص اللقــاء بهـا







 ولو علمت أنك تجيبيني إليه لعلمت أنك تحبين غيري، ولو ألو أيت منك
 نفسي لمجرتك هجرة الأبد . أو ما سمعت قولي:

الـركات الشعرية




وأوائــله
وبــالـنـــظرة الـعـجــلى وبــالـــول تـــــفضي

وتضيف الرواية أن أبا بثينة وأخاها كانا يراقبان المشهـد ويسمعان،
 من لقائها، فانصرفا وتركاهما .

إننا لا غلك إزاء هذا التناقض الواضح في شعر بميـل وفي أخباره، سواء كان نتيجـة الاختلاق والـوضع لأغـراخ الـا بختلفة، أو كــان نتيجة
 البحث بجـداً








 اصطناعأ لـالة العشق، وليس في مثل هذا الاصطناع صدق، ومن ومن هنا

لا يؤخذ بامرأة بعينها، وإغا يلاحق النساء.




 صفة للحب من خارج، أي من المجتمع، وعاداتـه وتقاليـلـه، وليست من دانلل ـ أي من المعاناة والتجربة الشخخصيتين. فهي ظـاهرة سلبيـة

لا إيابية .

$$
-9-
$$

من شعر امرىء القيس وعمـر بن أبي ربيعة في الحبـ، وشعـر جميل











وبيان مُمتذل.

الحركات الشعرية
إذا أردنا أن نقارن الآن بين الخصائصس التي يتميز بها الحب كـا عبّر
 أن نوجز هذه المقارنة كا يلي :
أولاُ ـ الحب عند امرىء القيس وعمر مرتبط بمجرى الحياة اليومية،
 عندمها هو كطلب أي شيء آخر؛ وأن المب ملك أو شيء يستهلك.
أما المب عند جمـل فإنه يتجاوز الـليـياة اليوميـة، ويتجه إلى مــا لا لا
 أشياء، وإثا هو تحقيق للذات، بل هل هو نوع من التدين . ومن هنا نـري
 متاسكاًا .
ثانياً ــ الحب عند امرىءء القيس وعمـر جنس خالصـ







 المرأة إلى وسيلة للذته، لا ينفصـل عنها كـأخر وحسب، وإِــا ينفصل كذلك عن الكون.


## الثابّ والمتحرُّل

يتحـول إلى رمز لمـا لا يتتهي. ولنذلـك فإن المب عنـده رمـز للخلق ،


 يشعر بوجوده يتفتح ويكتمل .
ثالثأ ـ لا يحب امرؤ القيس أو عمر امرأة بعينـها، وإنــا يكبان المـرأة التي توفر إرواء اللّلة .
 للتحليل العقلاني الموضوعي . فهو ليس هيامأ بوسيلة أو أداة، بل بلي هيام








 الكلل - في شخص المرأة التي يـب
وإذا كان حب امرىء القيس يأخلذ ويتلك، وكان من من هـن هـه النـاحية ذكـوريأ، فـإن حب جميـل يــري
 القيس ييذب الأخر إلى داخل ذاته .

الحركات الشعرية
وهذا الـلمب خرق للعادة وللشريعة، لأنـه لا يأبسه لروابط الـزواج

 للشريعة .

ومن هنا يتحاوز بميل مفهوم العدالة في العلاقة بين اللوجل والنساء، كا تصورهها الإسلام، إلى مفهوم الوفاء لامرأة واحـومدة،




$$
-1 \cdot-
$$

نصف شعـر هجيل بــأنه رومنـطيقي النزعـة، وفي هذا تكمن، عـلـي الصعيـد الفني المالصد، قيمتـه التتحويليـة . وتتجــلى الــرومنـطيقيـة في صهـلور بجيل عن الفـطرة ـ فطرة الحيـاة وفطرة المــاناة، في معـزل عن
 والانفعـال، لا منـان التفكــير والتنـظيم، فكـان متمـردا عـــلى العقـل مستسللاً للعاطفة.

> ويكن أن نوجز الظواهر الرومنطيقية عند بميل في ما يلي :

1 - ظاهرة التناتضى، ولما أشكال عدة. منها، التعارض بين الرغبة


 يملم به الرومنطيقي الحلديث والـواقع الــني يعيث فيه، يؤدي بـه إلى

الثابت والمتحوُل
التمـرد على هـذا الواقـع ورفضه والــلـعــوة إلى تغيـيره. غـير أن بميـل
 'أشكال التمرد لكنه سلبي
ومن أشكال هذا التناقض المفارقـة التامـة بين مـا يقولـه العقل ومــا تدفع إليه العاطفة:

 تدعوه هله المفارقة، حين يقـارن بين حــالته التي أوصله إليهـا الــبـ،

 ضد اليأس، أو ضد الز الزمن . فالسرور أو الفرح شيء فئ ليست له بطبيعته

 ولذلك يهرم صاحبه.

 جسدها ساحر لكنه لم يرَ ما دون ثوبها، نقير إليهـا غنـي عنها يلما يـائس
آمل . . . الخ .

و


أو عندها جزعي، لكنت أملك ما آتي وما أدع . . . " يقول : التقدم البطيء، النمو المنتظم الدائب، الاكتشاف مرلم مرحلة فمرحلة ، السير بثقة أن المستقبل سيكون أفضل ـ هذا ما يفا يفعل العلم والعقل أما

الـركات النععرية
جميل فليست له هذه القدرة. يقول:

 فـلو تــركتْ عـتــلي معي، مــــ طلبـتْهـا ولـكن طــلابيهــا لــا فــات مــنْ عفـــي

 مطارد. وهو يقول :


إنـه على سفـر دائم. والسفر يـــس ، لكنه تعـويض . هذا الشُـــور
 للنفي، ولذلك يشعر حين يكون بعيداً عنها أنه لا يعيش في في المـاضر المر، بل في الماضي ـ الذاكرة (يذكر لقــاءاتها) أو في المستقـبل ـ الأمل (بيلم

بلقاءات جديدة).

- 11 -

هكذا تكتمل صورة التحول كا تبدو لدى شعراء التجربة الـذاتية.


 آخر. هذا بالإضافة إلى أهميته اللغـوية والفنيـة في تجاوز بنيـة القصيدة

القدية، والألفاظ الشعريـة القديمـة إلى الألفاظ المـلـيدة التي تفـرضها الحليـاة الملديـدة، وإلى بنية جـديلدة للقصييـدة يعرضـونها، من الناحيـة الموسيقية، في أوزان خفيفة قصيرة، ويحـور بيزوعة، استجـابة لإيقـآع الحياة .

ويكن أن نضيف إلى هـنا المنحى شعــر الصعلكــة الاقتصـاديـــة ـ الليــاسية، فقـد كان أصحــابه يصــدرون عن إلحساس عفـوري برفض الفـروت الطبقيـة ، ويصورون وضعهـم الاقتصـادي السيّى \&، وما ينشــاعنـه
 أهداف سياسيـة يكافـح من أجل تحقيقهـا . وهو اللذي يقول مصـوران الحالة التي آلت إليها الملالافة :


وكـان لعبيد اللّ أصحـاب يقـول البـلاذري إنهم كـانـوا نَحْـواً من


 رجال كصاحبه جرير لكي يسيطر على بيت المال :

> لو أنّ لي مثل جرير أربعه

صبّحت بيت المال حتى أبمعه ولم يهلني مصعب ومن معهـ (110).
وكان يصرّح في شعره: بأن القسمة هي مذهبه، ويعني، في المصطلح الحديث أنه كان اشتراكياً. يقول:

الحركات الشعرية
إذا مــا غَيْمْـنـــا مـــــنــاً كـــان قـســـــةُ

ومن هؤلاء الشعــراء الصعــاليــك مــالــك بن الـــريب المـــازني التميمي (ا"')، وكان يرى في الـحكم الأموي سبباً لشُقائه وفقره، ويـرى



 المواتلين من قبيلة بني مازن، من العـطاء أسوة بغـيرهم . بالإضـافـة إلى إلى



 تشاركه الـرأي، وكلهم من بني تيميم وقد أعلن صراحـي





 يقول:
فـــا الشرُّ كــل الشرّ، لا خــيرَ بـعـــده


الثُبت والمتحُوُل
$-1 \%-$
يكـن، كــا أشرت في بدايـة هذا الفصـلـ، أن نربط الشعـر الــني









 الراهن الجائر الذي يستغل الإنسان ويستهين بها






 كذلك ذعوته إلى ما يجب أن يكون(178).

هن هنا تأخذ المغامرة أو الفروسية معناهــا وأهميتها. فهي التي تُخلق ذلك الزمن الأخر، ومي لذلـك القيمة العليـا، بل إنها أكــثر أهمية من

الـركات الشعرية
بجرد الحمياة نفسهـا. وفي هذا المنـظور لا يعود المـوت عبثأ، بـل يصبح


 تفاجىى الإنسان وتنهي حياته، بل يصبح الظاهرة التي تميته وهو حي .

 بسحته وإذلاله. فليس هناكُ تعارض بين الموت والميـاة كطرفـين، بلم


 الفروسية(rro).
وليست الفروسية عند عروة فخـراً فرديـاً، أو كبريـاء ذاتية. ليست انكفاء على الذات من أجل استعادتها، وإنمـا مي خروج منهـا وريا وامتلداد
 للآذخر، لا للذات. والأخر، بالنسبة إلى عروة يتمــل في الفقير - أعمي


 وكانت أخحلاقه أخلاق عمل . والغايـة من العمل تغيـير النظام الـرامن

 يتجاوز فقره، كفاح الإنسان الفـــير ضد الإنســان اللني يفقـره، وضد كل ما يفقره. وفي مكارسة عروة لهذا الكفاح يؤكد على الحضـور المباثر

فلا يعد الفقير بستقبل ما، وإنا يقدم له حاضراً هو هو نفسه فــلـ . ومنٍ

 الإنسان مستقبل الإنسان، ييب القول: الإنسان حاضر الإنسان الانسان. من هذه الشرفة ييب أن نفهم دلالة الإغارة، أي العنفـ الذي كالئ عروة يلجأ إليـه لكي يتمكن من إطعام المــائع المحتـاج . فالعنف هنـا سلاح ضروري، لكن عروة لم يلجأ إليه لذاته، بل بل لغاية أسمى . إن شعر عروة توكيد أخلاقي، وبيان عمـلـ ـو ولا ولا يهمنا فيـه الجواب


 با يتظره وراء الموت، بل يموت لأنه يحب الإنسان . إن موته كحياتـه، وفاء للإنسان .

$$
-1 r-
$$

تجمع تجربة الموارج بـين المفهوم الإســلامي للشعر، ووحــدة الفكر والمارسة كا تتجلى في تجّربة عـروة بن الورد. وأول مـا مـا يلفت النظر في







الحركات الثبعرية




 العربب والمسلمين(1r)،
ومن هنا كان أول مـا يثير الاهتـهام في شعر الـُـوارج هو أنـه يصدر
 شعرهم بالنتاج الشعري الـذي سبقهم: فهو نتـاج منستت، يصدر عن انطباعات ومشاعر وأفكار مشتتة . أما شـعر المُوارج فيصـدر عن موتف واضح ، من الدين والسياسة معاً، ويكن القول من الحياة كذلكـ ومن الأكيـد ان ارتباط النعـر بنـظرة معينـة إلى الـليـاة، وصــلـوره


هذا يعني، بتعبير آخر، أْن الموارج كانوا يبئون في شعرهم مضموناً
 نوجزها في ما يلي:
1 ـ النظر إلى الأحداث والأشياء، لا في حد ذاتها، بل بِ فٍ عـا
 إليه بوصفه ظاهرة سياسبة عحددة، بذاتها. وإلغا ينظر إليه على أسـاس
 والثورة عليه، ونقضه.

## الثابّت والمتحوّل



 لنكرة الحوارج طابعاً طوباوياً. أي أن نظرتهم ليست نتيجة تحكليل عيني للوجود، وإئا هي إقتناع نائي مسبق .

 جديدة. فهناكُ ترابط صميم بين النظرية والملارسة.


 وباطل . وكان يصر على إقـامة حكم ينـظم شؤون الحياة والنـاس ونقاً

لهذه الآراء.


 7 ـ الطوباوية . فقد كانت أفكارهم شكالًا مثاليـاً يستهوي الإنسـان في معزل عن قابلية تحقته أو عدمها.



 أن الغـاية التي يهـدف إليها هـذا الشعـر هي الجهـاد في سبيـل الـكم

المركات الئعرية
الصالح، وعاربة الطغيان والظلم، وتوثيق التعاون وتعميق الوحـدة فيار في ما بين الأفـراد الذين يـدينون بـأفكار الــــوارج. وفي هذا كله، كـانوا

 كان يعكسها الشعر الجاهلي ـ الأموي

وفي مرحلة الـكم الأموي، اشتـد صراع الآراء، لاشتداد الخـلانـ
 ضرورة ملحة، بقلر مـا أصبحت الحلاجـة إلى مكافحتـه، بالنسبـة إلى الحلصـم، ضرورة ملحة ، كذلــكـ . هذا الـوضع أتـالح للنشاغـر مناسبـة




 حيث أنه تعبير عن حريتهم الفكرية، وعن ربط وجودهم بهذه المرية، موڤفاً يتجاوز إطاره التـاريخي، بحيث بحيث يصح أن نسميـه موقفـاً إنسانيـاً يكشف عن تطلعـات الإنسان في كل عصر.

وهذا الموقف يشكل في ذاته، أياً كان مضيونه، تقدماً في النظرة من حيت أنه يؤكد على أن الحرية جوهـر الإنسان وعـلى أنها، لـطظة تـرتبط
 التعبـير الشعري الحقيقي ليس الـلـي يتناول مـا شـاع واصـطـلح علـي
 وبكشف عن أحـرج ما فيهـا، أو ما تـواجهه ، لا بـالنسبة إلى عـوالمهـا

الـدانحلية وحسب، وإنـا كذلـك، بالنسبـة إلى عـلاتـاتهـا مـع العـالم الحارجي

و وإذا كـان امتياز الإنسـان هو في أنـه يطرح الأسئلة، فـإن فقـدانـه

 واحترامه بلميع الذين يكوتون في سبيـل آرائهم، وإن كان كان غــالفاً لفم، ، وتعاطغه معهم.

 الإنسان كامن في نوعية فكره وعقيدته، لا الا في نوعية جنسه أو طبقتــه أو



 على الصعيد الاجتاعي - السياسي تأسيساً لـروح المعارضـة : معارضـة


 الأخرون الذين ليسوا مع الحاكم، فهـم على ضلال أياً كانوا.


 الشعر العربي الراهن، أصداء وآثأر لمذه المتابعة.

المركات الشعرية
فالقصيدة المارجية لا تتناول أغراضاً متعلدة كأن تبدأ بالوقوف على


 واحـدة. ومن هنا جـاءت وحدلهـا الدانـا ناحية ثانية، تلاحظ في القصيدة الـلارجية انعدام الصنعة الفنيـة . فهي نوع من المديث بين شـحصين أو أكثر، ومي جيار جزء من الحيـياة اليوميـة.


 ما يفسرّ كون معظم الشُعر المارجي مقطعات يغلب عليه طابع الحمطبة
والارتجال والتقرير.





 والفكري، اللذي يكدثه التقليـد بين الإنسـان وحياتـهـ، غير مـوجود شعر الحوأرج. ففكرهم هو نفسه زمنهم النفني والشعري، والـميـاتي. ولذا حقق شعرهم وحـدة عميقة بـبن إيقاع حيـاتهم الخارجيـة وإيقاع حيانهم الداخلية . وني منحى الصدلور عن تجربة سياسية ـ مذهبية محددة، نشير بشكل خاص إلى الكميت بن زيد("|")، وقد اقترن شعـره بالـلـعوة إلى الثـورة

## الثّابت والتحورّل



 بالمذهب، لكن بأسلوب جـلـي
 وشعره لذلك ييري ضمن نـطام فكري واخــح : يقرد حق المـا

 وفي هــذا المنحى نشــير أيضــأ إلى ثـــابت تــطنــة(19)، وأيمن بن
خريم(177).



 وهو نفسه يشير إلى ذلك (آبا). أما الناحيـة الثانيـة فتعليميمية، ولا يلا يتصر التعليم على الأفكار وحدها، وإغنا يشمل اللغة أيضاً.




 جديداً أمام التعبير الشعري، فإن نتاجها، بحد ذاتها بأنه شعر مغلق، بعمنى أنه يضعنا في إطار فكري جاهز ، مسبقاً.

## خلاصة عاهة

فكّـر المسلمون الأوائـل وسلكـوا انـطلاقــــأ من إيـانهم بــان الــدين الإسلامي أساسِ ومقياس للنظرة إلى الغيب وإلى المياة الإنسانية معأ المأ.








 شكلًا من أُشكال الدين أو امتداداً له أو تفريعاً عليه.

وقد استند مغهوم الاتباع أو الثبات في الدين والسيـاسة والشعــر إلى
 السنّة والقرآن معايير لصحة الفكر والـدكم وينابيع لملما ويكا أن المتـابعة موقف تمليه طريقة الفهم أو طريقة التفسير، وهذه الطرية بالظروف الاقتصادية والاجتاعية، فقد نشأت تعـلدية في طـرق الفهم

حتى قُبيل وفاة الرسول، في اجتماع السقيفة . وبـدءاً من هذا الاجتـلـيع





 بين المعاني تـزداد تبعأ لـتزايد التنـاقض الاجتماعي كـانت الطبقـة السائـدة تستند في صراعـد





 في موڤف يعيد كل شيء إلى الإنسان وحقه بالشك والتسان


 الصورة يعني تغلباً على ألجماعات السائدة، وسيادة الجـلماعات المُـُـوْوْة .

 عن الثبات أو الاتباع، أما الثاني فيصدير عن الإبداع ألماع أو التحول. وكان مقتل الخليفة عثهان إيذانأُ بدخول الـيـياة الإسلاميـة في صراع

خحلاصة عامة











 اصطلح على تسمية الأولى بالشيعة، وعلى تسمية الثانيـة بالسنّة، وهو اصـطلاحِ يعوزه الكثـير من الــدقـة، ذلـك أن الشيعـة تتمسـك، هي الأخرى، بالسنّة النبوية تسكاً مطلقاً.
 والعـربي من جهة، وبـين العربي والمـولى من جهـة ثــانية. وكـانـت على




 لمب العصبية القبلية وكل ما يتصل بها لكي تواجه العـي العناصر غير العربية ولكي تضرب العـرب بعضهم بيعض، واستنـدت إلى تفســير خـاص

للسنّة كــا مـارسهـا الخلفــاء الثـلائـة الأول ومن تـابعهم، لكي تجـــد





















 الاجتتاعي - الاقتصادي اللني كان سائدأ. والتقـويم الشعري والـديني

خنالاصة عامة



 قرثي، أبيض أو أسود.
هكذا صار الدين دين النظام وتوحّد بالواقع السياسي لـــذا النظام .
 كع سياسته ومع ودينها في آن، ذلك ألن النظظام تحقيق للتآلف بـين الله والعــالم، الغيب والواقـع. وأصبحت الثقافـة، انطلاقـأُ من ذلـك، لا لا
 بين نظر الدولة وعملها . أصبحت الثقافة والدولة شيئأ واحداُ.

لكن، ، إذا كان العهد الأموي قبليأ في بينــه السياسيـة ـ الاجتجاعيـة



 فترث، وهي إذن ستفكر وتعمـلـ من موتـع الوارث المسيطر، أي إنها




 الصراع في المجتمـع الإسلامي بين المعـاني عـلى غغتلف المستـويـات.

الكُّبت والمحورّل
وكــانت الطبقـات الحاكمـة استمرارأ لسيطرة قـريش، في الـلـاهليـة، اقتصادياً وسياسياً.
أما الطبقات المسحوقـة فكانت أفكــارها ومـواقفها تجسيـدأ للتحول


 الاقتصادية. واقترن النظر بالعمل فكانت الثورة المستمرة.

ومن هنا اخختلفت مهمة الشاعر والمفكر، بعامة، في العهد الأموي،


 ذلك ما يشير إلى التطور اللامتساوي في العهد الأموي، أو إلى الميا التفاوت بين تطور البنية التحتية الاقتصادية وتطور البنية الثقافية الفـوقية. ولئن
 كانت في المالة الثانيــة تنع من تـأويل جــديد للمعـاني القديــة أو من محاولة ابتكار قيم جديدة .
وفي الصراع الديني ـ السياسي، فصلت نـئ نظرية الإرجاء بين العقيـدة والسياسـة، وقالت بأن العمل ليس ركنأ من أركــان الإيمانا . ومن هنـا

 النظام القائم، بعيداً عن الموالاة والمعارضة معأ. لكن مثل هذا الموقف
 يرنضون الثـورة على النظام مهها كــان فاســداً، أو كانت المبادىء التي

خلاصة عامة
يقوم عليها تخـالف مبادئهم. فكـلـل من أعلن إسلامــه مسلم مؤمن، في


 الاتباع السياسي .
لكن نتُأت، مقابـل ذلك، نـظرية خلع الـوالي أو المليفة البـــيأر، وتجاوز قرشية الحلافة إلى مبدأ الإسلالموية القائل بألن الخلافلة للألجدر، المار، يتساوى في ذلك القرثي وغيره، ويتساوى الرجل والمرأةه .

وقد انبثقت عن النظرية القائلة بــلمساواة السيـاسية بـين المسلمين،



 انتصارها يعني التضاء على السلطان العربي.


 وإما هي علم أبدي يشع نوره باستمرار عـلى الأرض سواء شخص معين، أو ظلت كامنة عند الله. فالنبوة لانهائيـة، أي لا خائهة لما. وفي مناخ هذه الفكرة نشــأ القول بعصمـة الأئمة ذلـك أك أن علمهم لدني، وليس كسبيأ كما هو شأن العلم لدى البشر . كــلـلك نشــا القول
 الأرض عدلًا كماً ملئت جـورأها . فالإمـام إمام الأزل والـزمانِّن، وسيـد
 اشتقاقها الظاهر العودة إلى الأول، لكنها تعني، على المستوى التاريخي، تفسير الأول، با يلالتم التالي. إنها تعني، بتعبير آخر، تفسير القديم الميا با يلائم المحدت.
ومن هنا يككن وصف مفهوم الإمامة بــأنه ثـورة دينية ـ اجتـاعية في
 سياسي أطلق على الشخص الذي خلا ديني. إنا إنيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين الدين وسياسة الدنياها .


ويختلف الإمـام عن الـليفـة في أن الإمـامـة أولاً حق أهـا أهـلي، أمـا
 الرسول مـطلقة في مسـائل الـدنيا لكنهـا مقيدة في مسـائل الـدين، أما الإمامة فمطلقة في الدين والدنيا. ويختلف ثالثأُ في ألن الخليفة ليس نائباً

 الرسول في آن . وهذه الملانة ـ النيابــة ليست انتيار الـياراً من النـاس وإنا




 عنه لا دعي به، وقال: لست خلينة الله، ولكني خليفة رسول الللهـ.

## خلاصة عامة

لكنه يعلمه (بالإلملام والنكت في القلب، والنقــر في الأذن، والرؤيـا في

ويقتضي هـذا النوع من المعـرفة أن يكـون الإلمام الإلمَي مستمـرأ، ومن هنا نشأت مع فكرة الإمامة المستمرة، فكرة النبوة المستمرة . وقد اقتضت نظرية المعرفة الإمامية نظرية في الوجود، أو لعل المّل المُولى


 في نظرية الإمامة. والمهدي المنتظر هـو نقطة اللقــاء في البدليـة ألما أو هو
 بالأبد، ومي لـذظة غائبة أبداً، حاضرة أبدأ ألمأِ


 سمّي علمه اهعلم الآفاقه .
وقد أوحى ذلك أن الإمامية تقول بالحلول، وهو ما تنفيه ألهيه، بحسب

 يعرف الأصل بذاته، بل بصفاته . فاله لا يعـرف بذاتـه قطعاً. والمنبى

 مستدرك نجج البلاغة، طبعة بيروت، ص V9).

عن الله ليس الاسم الظاهري للإمام أي الاسم المصـوّت، المركب من الأحرف المجائية، فهذا اسم للظاهر لا للذات الـات ويعني ذلك الـا أل الإمام اسم الهُ وليس تجسيداً له، أو هو صفة للّه، وليس عين اللّه .

 فتتحقق في العـالم الأرضي غبـطة الميـاة وغبـطة المغـرفـة معــأ. وربــا اختلطت الإمامة هنـا، لدى بعض البـاحيُين بـالتيوقـراطية التي تسـوغغ




 للطوباوية .
 مصلحة كبقية المصالح الاجتتاعية. وقد اقترن القول بالمول بالإمامة، تاريخيأ،
 والعدل. وكانت للطبقات التّ تبنّت نظرية الإمامية وناوأت أو حاريت





 طبيعي، إلى شكل تاريخي يككن تجاوزه.

## المولهش

المددمة ص IV I ـ ـ :




راجع في هلا الصدد :
Massignon, L. Parole donnée, Paris 1970, PP. 352-360.

$$
\begin{equation*}
\text { إحياء علوم الدين، للغزالي (طبعة دار الشعب): } 1 \text { / •r. } \tag{}
\end{equation*}
$$



توالي التأسيس لابن حجر، ص عخ.
(V)
كشّاف اصططلاحات الفنون: Y/Y ب 0. .



(IY) ضياء الدين الـريس، ص YOA وما بعـدها. والجمـل والعبارات التّ أضعهـا يمين توسين مي لصاحب الكاين الكاب.
(IT) النظريات السياسية الإسلامية، ص YTY.

 وإمام المرمين والبويني يفضالان الفرض الكغائي




(النوري، اللناج بشرح الرملي: 191/V (1V)
(المصدر السابت، الصفحة نفسا. (19) الإجياء: 1/191.
 (YI)
 رون غير إهال لهr (Y) روضة الطاليين وعمدة السالكين، طبعة المكتب التجاري بيروت، ص ^. (Y)
(Y\&)

شُيء وهو الواحد الثهَارى) (الرعّد: דا).

(Y) (Y) الصانات: \&\% 9 (Y)
(YV)

(الأعراف: 11 (Y)


(1)
. (r)
.r.


الموامش






 . ( (YV-

المعـدر المابق، ص صYY \& \&
المصدر نفسه، ص ص

المصلر نفسه، ص ص


 العربي، العاهرة 19£V، ص (Yor)


(استنبول، ^‘ ^| هـ...):



المصدر نفسه:
المصدر نفسه: ب/r/r

$$
\begin{equation*}
\text { المصلدر نفسه، ص } 100 \text { ـ } 107 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$


(الصف: ب).



> كتاب التمهيل، ص 7 • 7.
> المصدر نفسه، ص ص

البيان (ينّصد بيان المحجاج) الذي كانه سحر يسحر العقول حتى تمبل إليهه.
(TI) المصدر نفسه، ص (TYY)


في
 وغذوا به، همهم ألّوان الطعام وألوان البيان ويتشدلوتون في آلكالامبا .



 , ليقل أحدكم ولا يستهوينُ، الشيطانها .
ع - ويروى أن عمر بن المطاب، خططب، ذقيل له: الو زدتنا؟ه، فقال: (أمرنا بإقصـار المطبا.

-     - ويروى أن الحسن قال: رقام رسول اللة


 الل




(TY) المصلر نفسه، ص •Y.
(الباب الثامن عشر، المصدر السابق، ص (IV)

الموامش

> (VI)
> . المصدر نفسه، ص (VY)
> (VY)
> .| | المصلر نفسه، ص (V IV)
> (V0)
(VY) رابع في هذا الصلد، حول الأنتروبولوجية الدينية:
Bradbury, R.E.,C. Geertz, M.E. Spiro, V.W. Turner, E.H. Winter, Essais d'anthropologie religieuse, Gallimard, Paris 1972, PP. 19-63, 109-151.

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 11 \text { V^/0/0: كئان اصطلاحات الفنون (VV) } \\
& \text { (VA) } \\
& \text { (Y9) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( الملام العوام عن الموض في علم الكلام، طبعة منير، ص عـب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (أساس التقديس، ص بو (AY) }
\end{aligned}
$$

( انظر الأية: V، من سورة آل عمران، التي يكتج بها لمنع الثأويل.





 أتعناه فيها، وإن لم تبلغنا من غيره ولم نسمع بها إلا في كلامهها . (الوساطة، طبعا
بيروت، ص هچז).
 .rV_rr iarr
فتر مـرة أبـو العبـاس نعلب المـديث: (AV)
 النبي:

 (A^)
 الوحدانية موصونة، وبنعت الفـردانية منعـوتة، وصفـات المحدئـات من المـاكلة






 جامع الييان في تآيـل آي القرآن، \&/ \&








صــحـوت، وان مــاق الــزمـان أمــرق تال: نسكت. وقيل له: وإبول يفول:
 نكـــت، لـلين الــدمـر أن أعــــد الـــمـرا

الدمر يعده؟ $ا$ الد: نسكت.

 المصدر نفسّ، صـ 0 .

(1- المديث في وعي الإنسان العربي يتمثل في الشعوبب والبلدان غير العربية، لا في



 حول الشرق والغرب، وطبيعة الصلة في ما بينها.



 وني هلا الضوء نعرف بالمقابل كيف أن المضارة العربية تعني، في وعي الإنسان


 السلامة وطلب النجاة، في حين ألن الحضضارة الغريبـة فأئمـة على المغـامرة وطلب المجهول راجع في هلا الصيد:
Bammate, N. our- Dine, La tradition musulmane devant le monde actuel, in: tradition et innovation, E La Baconnière. Neuchatel, 1956. PP. 119-150, 351-379.





 وبخاصة من الناحية السياسية، وأن يـيطر عليه.


(1-9) كتاب الأنرار، للنيخ أبي القاسم الصتلي. انظر الرساتـلـ الصغرى لابن عبـاد



$$
\text { مواقفـ، العدد ّ، 1971، م ع 189 ـ } 109 \text {. }
$$






 يتكلم، والئا يومىي أو يصمدر أصواتأ.
البلغة ذِ ناريخ أثمة اللغنة، للفيروزابادي، ص ص اهـ



 نفال: الن يأتكم بعدي إلا من أنا خير منه، كـا أن من تبلي كـان خيراً مئهـ (الصصد نفسه: : 1 /ro9/).


 مرض معاوية المرض الـذي مات فبه دعا ابنه يزبـد وقال لـه: موطـأت لـك الالمور، وذلّلت لك الألمداء، وأخضعت لك رتـاب العرب، وبمعت لـك ما لم
 أساسين في النظر والعمل: الأول هو الني ارتبطت به، تـاريخاً، وانبثلت عنـ

## الموإمش

غختلف التحركات القي تسير في أفق التحّلّل والمنحى الثاني هو اللّي ارتبطت به

 تأريلية إبداعية، أما الثانية نكانت نقلية تقليدية. الأولى مثلّث الحداثة والة، والثانيـة



(Feuerbach, L. L'essence du Christianisme, Ed. F. Maspero, Paris 1968).


 لسان العربب، مادة: خضرم. وانظر : شُرن المر المخضرمين والثر الإسلام فيه، يمحى

 النص، بيروت عاهرة 197، ص سهه راجع أيضأ: نهاية الإرب في أنساب العرب،



$$
\begin{array}{r}
\text { (II9) } \\
\text { (IY•) } \\
\text { (IYI) } \\
\text { (IYY) }
\end{array}
$$


(IT乏)
Nwyia, P., AL- Niffari ou l'homme en dialogue avec Dieu, in les cahiers de l'oronte, 3, 1965 PP. 13-27.

- Exegèse coranique et langage mystique, Dar El - Machreq Editeurs, Beyrouth, 1970, PP. 209-230; 311-389.
- Ibn At. a Allah et la naissance de la Confrèrie Sadilite, Dar El-

Machreq Editeurs, Beyrouth, 1972 PP. 3-79.
انـظر: أثر القـرآن في تطور النـــد الـــربي، معمـد زغلول ســلام، دار المعـارفـ

البيان :







 البيان:
 اهعالم المثالهـ .


 (IYY) داجع في هذا الصلد:
Focillon, H., Vie des Formes, P.U.F. Paris 1964.

## التسه الأول

: IVY - ITI لفصل الأول: الاتباعية في الحلانة والسياسة ص
(1) تاريخ الـرسل واللموك (تـاريخ الـطبري)، أبو جعفـر محمد بن جـرير الـطبري، دار

 إلى الناس فأعهد إليهم.ه. ومنها أنه تال : حين اشتد وجعه: ها التوني أكتب كتاباً لا

## الموامش


 نيه خير يمـا تدعرنون إليه. وأوصى بـلات، قال: أخرجوا المشركين من جزيبرة العرب، وأجيزوا الوفلد بنحو ما كتت الجيزمم. وسكت عن الثالثة عمدأ، أو تـلـ:







 وبـن أن يكتب لمم ذلك الككـاب، لانتـلانهم ولغطهمه، وفي رواية أخرى عن



















## النُّبت والمتحورّ


 القاهرة عצזا :



المصدر نفسه:
المصلدر تفسه:
(O) المصدر نفسه:

المصلـر نفسه:
( المصلر نفسيه:

المصلدر نفسه:



المصدر نفسه:
المصلد نفسه: " المبر /

المهدلر نفسه:

. المصلر نفسه: : (IV)
(ا المصدر نفسه:





 أبايعك. فابى علِّ عليه، فجعلِ يتمثّل بشُعر المتلمس :


الهوامش

 بغيت الإسلام شراُ، لا حاجبة لنا في نصححيتكه (المعلدر نفسه : ش/

$$
\begin{align*}
& \text { لمصلدر نفسه : Y/Y/ Y }  \tag{19}\\
& \text { المصهدر نفسه: : } \\
& \text { البقرة: " }  \tag{YI}\\
& \text { صی: TY. } \tag{YY}
\end{align*}
$$


 (الطبري :
بـ . . . .
 كاد أن يرتد. لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصار). (الطبري با

الطبعة الثانية: 1/07".

راجع بملة من الأخحبار والأحاديـث حول تفضيل قريش على سائـر العرب، بمعهـا



 نبل الرأي" (مسند أهمل) .

 الأزهر:


 (YYY - YYY/₹ : الُطبري (
(Y9) المصلد نفسه: صر
(

فكن مع الأكثر، وإن كانوا ثلانة وثلائة فاتع المزب اللدي فيه عبد الـرمنزه وعبد

 الطبري :





 أثناء اجتلماع السقيفة وبعد مبايعة ابي بكر. انظر أيضـأ: الإمأمـة والسياسـة، لابن
 الطبري، ص بشץ .





الطبري : العـاص باليمن زمن النبي






$$
\begin{equation*}
\text { ثم لا يضر إلا نفسهه. را-ج أيضاًّ ص ا } 1 \text {. } \tag{ודז}
\end{equation*}
$$






## الموامس

(rA) (





 (") (")












 اللذي يقود مذا العداه. يقول على أثر غزوة أحد

 وعن هلا العداء عبّرت هند بنت عقبة والنسوة اللاني معها حيث أُخلدن پيكدعـونِ



 منهمها، والقرونة مي النفس ．وفد رد عليه حسان بن ثابت بقوله：





 ． 1978
الطبري：roro، roror

العطى مععاوية لسمرة بن جندب نائب زياد عل البصرة أربعمئة الف درهم ليروي







 مالك بن مبيرة، المصدر نغسه：YAV／0．

الموامش

 وأمورأ تنكرونبا، قالوا: فـا تأمرنا يا رسول الشا












 فليعلبهاه (مُسند أمهد:

(E^)
 (المصدر نفسه، صي صY (Y)



الفعل الثاني: الاتبامية في الستّة والفهة ص س INV - IVY:
صصتح مسلم: 107/1.





وراجبع أحاديث في جعـل المت على لســان عمر، في بجمى الزوائد، لابن حجر






 معـرة الاصحـاب، لابن عبد الـبر الأندلبي (أربعـة أجزاء) عغفيت عـي البجاوي، القامرة، ص بّ انظر آخر من مات من الصهابة: طبقات الفتهاء، ص با ه -



 خراسان عطاء المخراسانيها .

المصدر نفسه، ص




 رسول اله الشانكي : فلم يتُ إلا القاس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأثياء، فعل أي
شيء يفّيس ها.

نفسه، الصفنحة نفسها)

 نحغظ ونسينا،ا. (المصدر نفسه، ص Av).

## الموامس


 أهمد إلى التابعـين؟ فال: إلى كبـار التابعـين. تال أبـو نور: امهـد بـن حنبل أعلم وأفنه من الثوريها .














 فليس ينبغي لك أن تغرق عنك جماعة المسلمينه (ص YYO).

(YI)






 ولبس بسائر في لسانهم، لأن العقال صدلة عـام . وني أكثر الـروايات : لـو منعوني

## الثأبت والتحرُّل

عناتاّ، وني أُخرى جديـأه . وني رواية أن عمـر قال لأبي بكـر حين ارتـد مسيلمة : اتتقاتلهم وقد سمعت رسول اله









 (Y) الطبري:
(Yq) المصلر نفسه: صص (YVV) ( المصلر نفسه: صم (YO)
 . المصلدر نفسه، ص ص (YV)

. YA• المصدر نفسه، صو (YQ)


( المصلر نفسه: ا





(

 رسول الل

الموامس



المصدر نفسه:
المصلدر نفسه: 0\&/V.

 نقتديه (المصلر نفسه : Y/4/V).
فتح الباري؛ شهابب الدين بن حجر العسقلاتي، مصطفى البابي الخلبي، القـاهرة .1V0/1:1909
جامع بيان العلم ونضيله، لأبي عهر يوسف بن عبد البـ (المطبعة المنيرية بالقاهرة) : $. r \varepsilon / r$
شرْ أهسالب الحديث، للخطيب البغدادي (بُخطوط بدار الكتب المصريـة) نقلُ
عن: السنة قبل التدوين، لمحمد عجاج الحمطيب، مكتبة وهبه، القــاهرة " 19 ، 19 ، . $1 \Sigma Y$
المصدر نفسه، ص





المحلث الفاصل، لابن خلاد الرامهرمزي (بُطوط بدار الكتب المصرية) نقلٌا عن
المصلدر السابت، صح 101 .
 المصلر نفسيه، ص 101 .

(OY)





(00) المصدر السابق، ص ع10، وهذا رأي الأعمش. وكثيراً ما كان يقـول: لا تنثروا

 للأعمش في المصدر نفسه والصفحة نفساهـا المحدث الفاضلى، نقلُّ عن : السنة قبل التلدوين، ص 100 . المسنة قبل التلوين، ص 100 .




 بث الأشياء الواهية والمنكرة من الأحاديث في الفضائل والعقائد والرقائقت ولا سبيل


 تاريـخ أصبهان لأبي نيميم.
 التلوين، صم 90 بو وما بعدها.
الطبري : Y/r Y/r.
 .riv_ri/ Y
(Yا) المصدر نفسه: Y/171.

 تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمـد بن جريـر الطبري، مصـطفى البابي الـلبي ،
القاهرة ع190 : 1/0/r).
(77) الطبري: ب/•ץ६.
(IV) مقابل ذلك يروى أن أحدهم سال عليأ بعد أن طعنه ابن ملجم: إيا أمـير المؤمنين

(الطبري :

الموامش
(1A) الـطبري:
 أبو بكر سينذالُ : الو تركته ما عدوتكه).
الـطبري:
 (المصلر نفسه: (V)
(المصلمر نفسه: 19Y/乏 (VI) . YYA/ / المصدر نفسه: (VY)
. المصدر نفسه: (VY)


 وأحسن تفسيراه، (الفرتان: شץ). راجع حول نشأة التفسير وتطوره:
Paul Nwyia, Exégèse coranique et langage mystique, Dar- ElMachriq. Beyrouth 1970.


 أمين الحولي.









 (A1)


ابن عبـاس: اكتبب. قال: حتقي سـاله عن التفسـير كلهه (جامـع البيان للطبري :

(AY)


(
Exégèse Coranique et langage mystique PP. 25-207.



 إلاعتدال:






 والانتم والبغي بغير المق، وأن تثركوا بالله ما لم ينزل به سلطانان، وأن تتولـوا على الل ما لا تعلمونه (الأعراف: بّر)


 لا يعلمه،فليتبوأ متعده من الناره، . (من قال في القرآن برأيه فأهـاب فقد أخـطأر


() الشُـر والتُعـراء، أبـو عحمـد عبـد اله بن مسلم بن تتيبـ، دار الثقــافـة، بـيروت .197/1:1979

الهوامش
جهرة أشعار العربب، صى 7. 7.



















 بحيث يصبح البلي غخلطأ، والصسحيح فاسـلـأ. (راجـى : لســنان العـرب، مـادة: جنّ).




 أيضاً: مقدلمة ابن خَلدون، الفصرل الثاني والعشثرون في علوم السحر والـطلسمات،
كثّاف البقرة : Y •ا.







 فقـالا لي: إذهبي فبولي عـلى ذلك الـرماد، فـذهبت لأبوّل عليـه، فنفكرت في نفسي








 التفسير الكبير)





 ويروي المبرد ڤانه كان يستحسسن كذلك بيت لبيد :



الهر|مشن

 وفي رواية ان كعب بن مالكُ بن أبي الأنصاري كان بقرأ شُعرأ له نسمعه النبي يقول:

نتال له:









 الل

 حرّض عبد الله بن رواحة على هـجاء المشركين، ولا سمع منـه تصيدتـه التقي يقول فيها:
 تـــــبــيـت مــوسى ونــــــرأ كــالـنـي نصروا




 اله

 فغضب الني نقـــال له النبي

 فقال له: جزاؤكُ عند الله الجنة، يا حسان. فللم قاله:
 قال له: وقالك الش حر النار. نقضى له بالجنتة برتين في ساعة واحـدة، وسبب ذلك












 القيس صاحب لواء الشع الشعراء الم الناره.




















 الأنساب والوعد الكاذب والانتخار الباطل وملح من لا يستحعه والإطراء فيه، ثـمر
 الها ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله والحث على طاعنته، ولو قالوا





(1 (1) المـوطا، لـلإمام مــلك بن أنس، القـاهرة 1901، ص •71. والـــديث وارد في

لاباب ما يكره من الكحلام بغير ذكر اللهـه . ويرويه مالك عن زيلد بن أسلم عن عبد




 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. وئ الوراية أن حفصة زوج النيا
 باب ما جاء في الغيلة والسحر : سع 0).



 رY/1 رسول الش كان يتمثل بيت أخي بئ تيس، فيجعل آنيره أوله وأوله آخرهره، نقال له أبو بكري:

 الفائق:
الميمني: الطرائف الأدبية: "r.
الأغاني: \& \&


 الأغان: المصدر نفسه.
المزهر:
الفاضل، ص ع1 .
(YY)


والتيين: ع/ / vø.

الموامس

 النـار. قالتت: ذلكت أطول لعـويلي، ويُروى أنها فالت: كنت أبكي لصـينر على الحياة، وأنا أبكي له اليوم من النارل . (


$$
.170 / r
$$


(Y) العقد الفريد:

 لنحسن له العطية. قال: داتل ذهب ما أعـطيتموه وبقي مـا أعطاكمبا. وفي روايـة

 المزانة:


.VY، المصدرنفسه، (YY)

(المص) (\%)
(£) ديوان أبي محجن الثقفي، برواية أبي هلال العسكري، دار الكتاب الجلديد بـيروت
19V•




 ويـكــتي الــعــودُ بــعـد البـــنْبِ بــالــورقِ

 العملة:











 اوهذأ لا يسمى شـعراً لعدم القصدله .







 اللرزاق عن معمر عن الزُّهري عن عروة عن عائشة قالت: وكا أبا بكر قال بيت شـعر في الإسلامها،
|المواسش




 المؤمنين فغير داخل فئ شئ اليء من ذلكه.


العمدة:
المصدر نفسه:
















 المبرات، V7 ـ كتاب الطب، مسلم: الباب



















(00) كانت لفظة أدب طوال القرن المجري الأول تعغي طريقـة العمل والسلوك بحسب







 الأدبـ في اللغـة حسن الأشخلان وفعـل المكارم وإطـلاته عـلـل علوم العربيـة مولـــد


 اخلاته وعاقبه على إساءته لدعائه اياه إلى حقيثة الأدب. . . والأدبة والمادبة (مثلثة

الهوامش
الدال) كل طعام صنع لدعوة أو عرس وجمعه الآدب . . . وقيل المأدبة من الأدب،











 , المةاييس .
وانظر للاطلاع عل تطور كلمة أدب واستعهالاتها: تاريخ الأدبل العريه كارلياري










يفسّر أهمد بن فارس المعاظلة، قائلاً : فلان لا يعاظل في سُعره بين القوافي، أي لا لا





## الكُبت والتحترُّل

التّ تفـيـد الاتصال. يُقــال: تعاظلت الكــلاب إذا تسـانـدت، وجـراء عـظلى من ذلكت. (المصدر نفسه) . وربا اقترنت صورة اللبّح في هذا التعـاظل بصـورة القتح النابكّ عن ارتباط الييت بالبيت. الموشح، ص الم الم المصدر نفسه، ص ع - المـ

المخالفة في كل شيهـ ، اويقول إن التسمية جاءت من بيت لذي الرمة يقول فيه:
 إذا مـا عــلوهــا، مسكــفـا غــير سسـاجــا
„رفالكفا: المختلف، والساجع: المتــبع . فسمينـا ها اختلفـ رويـه بهذا الاسمبا،


من هذه الأمثلة:
أ أ أنشد أبو عبيدة لابنة أبي مسـانع. وقتـل أبوهـا يوم بــدر وهو يكمي جيفـة أبي
جهل:
فزا ليث غريف ذو أظافير وأقدأم
كحبي إذ تلاتوا ووجوه القوم أقران
وأنت الطاعن النجلاء منيا مزبد آن
وبالكفت حسام صارم أبيض خخذام

ب ـ قال وسمعت بعض العرب ينشـد:
إن ســوتي حــائي وصفـيـري النــس
(النّس: الضضاء في كل شيه).
ج ـ وأنشد أبو سلييان الُنوي ، وكان فصيوأ:
يـا ريُــا الـــا
عــلى مـبــين
(المين: مكان فيه ماء. القصيم: نبات. جرد: لا ينبت).
قال وسمعت الأخفشّ يُنشد :

الموامش
 (ناةة عنود: لا تخالط الابرل . ترعى وحدها عل حدة) د ـ قال وزعم أبو عبيدة أن حكيم بن معية التميمي تال :

 (أي حتى تنتأ)




 المصدر نفسه ص س1 14 ـ ـ 10). المونّح، ص 10 - 17.
 (190Y قدم المدينة فعيب عليه إقواؤه في ترله:



 البلو، وكانوا يكتبون، بلــوارهم أهل الكتـاب، نقالـوا
 وقـال: قدمت الحـجـاز وفي شعري صنعـة، ورحلت عنها، وأنـا أشعـر النـاس


 بيت ـلحسان بن ثابـت يقول فيه:

 - نفسها)
(IV)
 درة: سرعة في الجريك. ألموب: يعني ألمب جريه حين زجره . اللرائح : السـحابو. المتحلّب: المتساتط المّتابع



ويوجه النقد نفسه لامرىءء الُقيس في بيته القاثل :
 فهذا رديء. ما لما وللسوط. (المصلد نفسه، ص هو \%). (المصلدر نفسه، صي

(V*)
(المصلر نفسه، ص (VI)
(المحـلر نفسه، ص 7 (VY) ص 00 وVA و 0 . وراجع بـخاصة ما قيل عن عمر بن أبي ربيعة في هلا الصــد

الموامش





وعن غخالفة النموذج المثالي، يُروى أيضاً أن امرأة قالت لكثير عزة، أنت القائل :

وعــرارهــا


إذا أوتــدت بــالمـنـــل الــرطــبـ نـارهــا
 رطب، أما كانت تطيب؟ ألا قلت كا قال سيّدك امرؤ القيس :

الم تـر أن كـب

(الموشح، صي YM)
(V\&)


. 71 - المصلر نفسه. ص (V7)


الشاعر عرابة الأوسب الأنصاري ويقول فيها:








> وكــتُ، ولم أخــلن مـن الـططير، إن بـدا





( ( 1 ( المصدر نفس،، ص 09.




الملدر نفسه، ص 1 (Ar)
( (
. V4 - va (A0)
(المصهدر نفسه، ص (AT)
المصدلر نفسه، صט (AV)
المصلدر نفسه، صر (N1)

 فدنلهوا نتصدت حيث ترامم ولا يرونا وتسمع كلاكهمم، وأخرجت إليهم جاريـة


الموامش
الفرزدق: ها أنذا ، نقالت: أنت العائل:


 نفسك وعليها؟ ثم دخلت وخرجت نقالت: أيكم جرير؟ قال: ها أنــاه . قالت:

الانت القائل:





(11) المعلر نفسه، ص ص19 (19)
(9Y)


H
الكـامل :











(1- (1-
(

# الثابّت والمتحورل 

## التشسر التُانـبي

الفصل الأول: الحركات الثورية ص هY - Y - Y :


الطبري : § §
















 الرسول
 وانظر أيضاً من الدراسات المـديثة: عثــان بن عفان، يحمـد حسين هيكـل، مكتبة

 العبقريات الإسلامية، عباس عممود العقاد، دار الأداب، بيروت 1977 الاري الطبري : Yll/』.

$$
\begin{align*}
& \text { المصلدر نفسه : ₹ / }  \tag{0}\\
& \text { المصلر نفسه: } \tag{7}
\end{align*}
$$

(V)

 سبيل الله أو يعذه لكويمها . (الكامل لابن الأثير، طبعة دار الكتاب العـربي، بيروت . $\left(\varepsilon{ }^{\mu} /{ }^{\mu}\right.$



المهــلـر نفسـه: ع







 سعيد أن سيرهم الثى معاويةه . (11)





| (الطبري : |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | الطبري : \&/ | ( |
|  | المصدر نفسهه، |  |
| \& ${ }^{1}$, | الصحلدر نفسه، | 18) |
| שrr. | المهلدر نفسهر | 0) |






 O

 معلومة وأمات بدعة متروكة، فواله إن كلا لبـين، وإن الـينن لقائمـة لما أعـلام،


 القيامة، وتلبس أمورها عليها، ويدركهم شيعأ، فلا يبصرون المت لعلو البـاطله.

المصلدر نفسه، ص ص


 ووصف علي هذه البطانة بأنها وأهل غش ليس منهم أحلد إلا إلا قد تسبب بطائفة من




 .( ( ) • - ₹ $9 /$ /
 مذا الإمام عادلاُ، مكا يعني أن الحروج على الإمام، وإِن كانٍ ظلألأ، يسترجب قتل
صاحبه|
(YM) المصلدر نفسه، ص ص
(KZ)

الموامش





(المصلر نفسه، ص 4•\& (Y)
. المصلر نفسه، صو (YY)

( المصلر نفسه، ص (YQ)





انظر : مسند الحمد، وصصحيحي مسلم والبحخاري . الـا




















 عليهم أكن يتناصفوا في ما بينهم، فإن رأوا أوان ذلك ألك لا يتم إلا بإمـام ريمَملهم عليه فأقاموه، جازه (المصدر نفسه، ص


$$
\begin{aligned}
& \text { (TV) }
\end{aligned}
$$

(Y^)












 ونحن أول من أنكر الظلم وغير البورها.

المصدر نفسه، ع/


المصـدر نفسه، ص ص
مع أنها كانا، كا يقول علي نفسه (أميرين صالحين، عملا بالكتاب والسنّة وأحسنا

المرامنر

الـطبري ص ص








(الطبري: 170/0).


 وقيس بن سعل في سنة أ هـ هـ .



 واستأثروا بالفيء. .. وأنا أحق من غيّى .





 خيارها واستبقى شُرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنغائها). (الـطبريا . (ror/o (OY)

وتتريظ شيعتنا، حتى بلا اله أخنيارنا فوجدنا كاذبين في موطنين من مواطن ابن ابنة


















 (المصلـر نفسه:
 المصدر نفسه، ص 009.

(OV)



 غير هذا ينوي فلا يصحبناها. (الطبري : 0^10/0).

## الهوامش

وهذا المعنى نفسه ردده صهغير بن حنيفة بن هلال بن مالـك المزي: وإلمـا الخرجتنـا
 الناس يتنادون لامن كل جانب: إنا لا نطلب اللدنيا، وليس لانا نرجنا نفسه، الصفحة نفسها) .

 الزمانى. (الطبري:






 الآباق . . . ولا ينطقون بالعريبيةها .












 أخوان .




 .(11r-11ヶ/ヶ



المصـدر نفسه:
حين ولدته أنه خرج مني شهاب نهار، فعلمت أنه لا يطفثه إلا الماءها. (الططبري: . (YNY/Y
(V•)



 على مثل رأيل فليتابعني، فإن له الأسوة وحسن الصحبـة ، ومن أب فليذهب حيث شاءهاه
(VI)
(VY)
(VY)
(V£) المصلد نفسه:
(V0)







الموامنى
جهلوا الحق فـلا يعـرنـونـه، وعملوا بـالعــوان نليس ينكــرونـهاه. (الـططبري: . (rov/4
(VT)




 (VA) (المصدر نفسه: (VA)

 لابن قتيبة: YY/
( (1) انـظر: الأغـاني (طبعـة دار الكتب):
 (AY)

 ( الإرشاد، للعكبري المفيـد (طبعة أصبهـان ع


علي، ص 100).
 آY اY هـ.): ماله الماص لمساندة الثورة، وأنه زصف خروج زيل بقوله: اضضاهى خروج رسول


(AT) مقــاتل الـطالبين، لأبي الفـرج الأصفهائ (دار إحيـاء الكتب العربيـ، القـاهـرة

(AV) راجع: الطبري : YYA/V - '







 (19) كان يتمثل بهلين البيتين:




$$
\begin{aligned}
& \text {.rv/V: الطبري (91) } \\
& \text { ( }(\mathrm{H})
\end{aligned}
$$


 .
 (40) (المصدر نفسه: Hor/V.
 ( (9V)



 بالظن؟ فتلتم لنا: نعم . وسالناكم: هل يستحلّون المال الحرام والفـرج الحرام؟

## الموامش


 نحن وأنتم نأت بمن يقيم فينا كتاب الله وسنة نبيه عحمد




(l•Y)
(I•Y) راجع تغاصيل ذلك في الـطبري:


















 بعث عحملأ



## الثُّابت والتحوّول


 برنع الظلم السبالي، والظلم الاتتصادي فيَ آن. ثالثى الضرائب اللاثرعبـة:









 فرضها عبد الملك بن مروان على أهل اللمة في فيرصى، وأمر بـالإناق عـل املز اللدمة إذا عجزوا أز مرضوا وليس كمم مال، وبتوزيع الملا الفائض في بيت المال عليهم بعد تضاء حـاجات المسلمين، وتسليف المَزارعين بينهم ليتمكنوا من
 التالية، تباهأ: سيرة عمر بن عبد العزيز، لابن البوزي، مطبعة اللؤيد، القامرة


 الالثي: 1 /أ 1 .
والظر: الطبري:









## الموامش

ويأخلدونها من أصسابها بأسعار أثل من الأسعار التي يتبـايع بهـا الثّاس، ويـأمره








 ص

 م














 وفي تاريخ ابن عساكر تُص يشي الن الأصول الأولى لفكرة الإرججاء والصحابها يــول



 وأصحـابه. كلهم ثفـة، وكلهـم عندنــا مصدق،



























الموامس
 (هT/TY)

 وبخاصة آراء يوحنا الدمششقي
















(المصلر نفسه، ص (V)









من الجهمية، وعـادومه في الشّ، وذْمُوا من جلس إليهم، وكتبوا في الــرد عليهه،
 المهـدر نفسه، صن



$$
\begin{equation*}
\text { (طبعة الكوثري) هـ سب 9ـ } 90 . \tag{4}
\end{equation*}
$$

 ص 7 .
 نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص هو هوب.
 .
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص
طــاش كبرى زاده، مفتـاح السعادة : Y/




 خحلافة عبـل الملك بن مروان . (لسـان الميزان، لابن حـجـر العسقلاني (حيـلـر آباد
 (ليدن (Yی7)









المرامش
الثاني ناعتنق القدرية. وحين مات يزيد وبايع الناسل معاوية، سالل الستـاذه، فقال















 الذّي قُتل وصـلب سنة مقالات الإسلاميسن: r.r/1 المصدر نفسه: Y/ Y/




خرج غيلان وصاسبه صالع، في ولاية مشبام بن عبل الملك، الما أرمينية (إيعيـان






عن: المنيّة والأمل، لابن المرتضى 17-17 -
 المصرية، لوحة 19VY



 الأنصـاري. ولد سنـة ترجمتّه في: وفيات الأعيان: الان
 الأوليــاء:

 عمـارة، طبعة دار الملال بالقامرة.



 عليها آباءنا واله أمرنا بها، قل إن اله لا يأمر بالفتشــاء، 'أتقولـون على الش مـا لا لا
تعلمبونه. (الأعراف:








 ثم لا ينجيك إلا عملك. يأبن هبيرة إن تعص اله فإنـا جعل الله مـلـا السلطان

الموامش
ناصرأ لدين الش وعباده، فــلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله ، فإنـه لا طاعـة

 (VY_V)/r







 الـطنابـير، وادعاؤه زيـادأ، وقد قـال رسول الثه


 ("


 في الحضيارة الإسلامية، ، تربمة عبد الـرّمن بدوي ، دار النهضـة العريبـة، الطبعـة

 -00-2














 4974). وراجع:

Corbin, H., Histoire de la philosophie islamique, I, Gallimard, Paris 1964.
Laoust, H., Les schismes dans L'Islam, Payot, Paris 1965.








 فيلا ذكرنا فليس شيعياًا، . (الفهل في الملل والأهواء والنحل، .طبعة المثنى ببغـداد: . $11 \mathrm{r} / \mathrm{r}$

 (






الموامش

 الجارودية، وهي إحدى الفرق الزيدية، أن النص الملي عـلـى إمامـن علي وصفـ لا لا


 ال1/ه الجهل بالإمامة كالجهل بالنبوةه . الللل والنحل: 190/1.




 المصلدر نفسه:


$$
\text { الإمآمة، ص } 19 \text { ـ rV. }
$$

 ص

مروج الذهب: 107/4.
تلخيص الشاني: Yor/1.






 علي وتلت أنا، وتالت الصسابة وقلتا، . ويُروى أن الإمام الوضـا قال ليـونس بن



(OY) ص 97
(Or) الكاني:

(00) المصلـدر نفسه: 09/V (09/V.
(07) الملل والنحل : 197/1.
 ص ص وفاطمة الزهراء.

(المصلدر نفسه، ص صV (OQ)





(T६) المصدر نفسه، الصفـحة نفسها.
(70) مروج الذهب:

 صن •ץ

 ألفاً وثلانية وثلائين دليلخا على وجوب عصمة الإمام .
 (V•) (VI)

المراسمر
(VY)

(Vr) الإرشاد، ص ع\& (VE)
(VE)
 البَّدَاء.


 للأصمعي، وتراضة اللذه






الشعراء والشعراء، ص ^〒7.



. المصدر نفسه، ص 01 (V)


(1‘) (1)

إذا مـا بـكـى مـن خــلفـهــا انصرنــت لـه


## الثابابت والمحعُور

وني هذا الصدد يقول ابن قتيبة عن امرىء القيس : اويُعاب علبـه تصريهـ بـالزنـا والدبيب إله حرم النـاس، والشعراء تـتـوتّى ذلك في الشعـره، . (الشعر والشعراء،

المصلر نفسه، ص
(IY)

 الظاهر الحرفي، فيعلّق على بيت امرىء القيس:








ويعلق قائلأً و انقوله في أول البيت كلام مستغن بنفسه، وكــلـلك آخـره، حتى لو




 ويسمقى هذا بالتضمين. والعيب فيه أنه بكل القافية، أي يلغي الفـاصل والـوتف


الهوامش
ومن ناحية المعنى جميعاً. (المصدر نفسه، صى 4؟).
(IV) المصدر نفسه، صي غّ.
(المصدر نفسه، الصفحهة نفسها (IV)



 \%/
 (ط

 المثنهور في المـمبرة:


(النيوان، مس

وتوله:


 هــي الــنــار إلا أنـنج .نــلت لــنـة



 فــتـد أبــاكـرهـا ريتـأ وأشــربُشـا صرنـأ وأطـرب أحــيـانــأ نــأمـتـزجُ

الثّابت والمتحوٌل






> ص

. الحزانة)

 والبيت لضابيه بن المارث البارجي .
(الحزانة: (Y)








ومضيتا. (ص ع •ب).





## المواسش

(FV)

 . $11-\wedge \cdot / \varepsilon$




(r‘) (المصدر نفسه: التي يقول في مطلعها:


 ويُروى أيضاً أن الرسول أنشد توله:



 للمرء ناهياه، نثرأ: ركفى الإسلام والثيب للمرء ناهيأْ . (المصدر نفسه).

(Y)



$$
.(r \varepsilon q / 1
$$

ويقول في قريش أيضاً:






ويروى لـ في هجاء أمل الكونة.











(VY)


 الأتشر :


## الموامشي







ويقول: (المعلدر نفسه: I / / Yor / وأبو معرض كنيته)

مسن الــرّاح كــاســأ عـلـ المـنـــبِ


$$
\text { ويقول: (المصلدر نفسه: } 11 / 1
$$

شرابــأ كــريــع الــعـنــبر الــورد ريحــ ومـســحـــوت هـــــــي مــن المـســـك أذنــرا

مسـن الــفــتــــات الــغــر" مــن أرض بــابــل

 ( الـلالانة سنة وثلالة أشهر .

(६) (1) الأغاني:

## الثّابت والتحوُول

راجــع استكمـالًا لــــله الصـورة: التـطور والتجــيـــد في الشعــر الأمــوي،
ص

 وانظر من الدراسات المديثة: ذو الرمـة . شامـر المب والصـراءاه، دار المعـارف



 (§0) ولد سنة














$$
\text { الأغاني: 10\& } 1 .
$$

 Y YO9 الأموي، لسوقي ضيفـ، ص


 147V . وانـظر بخاحـة بين الــدراسات الـــديثة عن جميـل والـب العـلـري : في

الهوامن
المب والحب العـلدي، مهـادق جــلال العـظم، دار الــودة، بـيروت، الـطبعـة



(OY) المصلر نفسه: (OY) (Or) (البقرة: OH)

(00) البختية: النانة.

(المصدر نفسه: (OV)
(المصدر نفسه: (OA)


(II) المصلدر نفسه: (IIE\&/\
(IY)
(IY) المصدر نفسه:


(IV) المعلر نفسه:
(المصلر نفسه: (79/1^)


(V')
المصدر نفسه، ص (VI)
(المصدر نفسه، ص ص (VY)

(المصدر نفسه: 1/0 (V)
(V0)


(VA)
. $/$ /V (V)

(المصلدر نفسه : (Al)
. $9 / V$ (AY)

( 1 ( $)$ (
(^10) الديوان، صى 7^)
( المصلدر نفسه، ص اM (AT)





. 9V - 97 (4Y) الديوان، (4Y)




(9Y) المصلر نفسه، ص (9 )







( $1 \cdot 0$ ( المصلدر نفسه، ص

. المصلدر نفسه، ص (I (I Y)
(المصدر نفسه، ص ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 )
( $1 \times 7$ (المصدر نفسه ص ع

الموامسي

إذا تعـــدت في الـبـيـت يشرت بـيــُـهـــا




ويقول:

ويقول:




(المصدر نغسه، صى V0)
 (V7 المصدر نفسه، صu)


$$
\begin{aligned}
& \text { (IV*) } \\
& \text { (111) يقول مثلاّ (1) }
\end{aligned}
$$

وصحيح أن في شعر بميـل وأخباره مـا ينفي الاتصال المسـدي بيـنـ وبينها، في شتى أنشكاله . نقد جاء في شُعره فولّه: لا والــذي تـســجــدُ المـبـبـأُ لــُ
مـا: لي بــا دون نـــهــا خــبر

مـا كــان إلاّ الــــديسثُ والـــنـظظرُ
(المصدر نغسه، ص 19 - - 9 )
وتوله


(المصدر نفسه، ص " 1 (1)

> الأغاني (دار الكتب): ^/ / 1 .




 بعدها


 الشعراء بعده:

## 

 و/ (1


المرامس
فــمــارت فـنــاة الــــيـن في كــت ظــالم

وتوفي أبو دهبل في حدود

وما بعدهاه


(IY‘ ديوانه، ص سץ.
(انـظر حول شعـر عروة والصعـاليك، بعـامـة: الشعـراء الصعـاليـك في العصر



 ص. ( 1 Y (



إني امــرؤ عـاني إنــانـي شركــا
 بـوجهـي شــــوب الـــن، والـــت جــاهــد
 وأحـسـو تــراح الـــاء والمــاء بـارد
(1 Y६) ويقول (ديوانه، م 19):



(ITO) ويقول (ص TT): ولــسـ عـليـنــا في الـــتــوت مسعـول

## الثُابت والمتحوّل


يقول عروة (ديوانه، ص YY):


بـل لا أكــانــر صـاحـبـي في يسرْ

نـــذا غـــــــت نــانٍ جـاري نــــــلـ

هـن نـانــيل، وهـهسري بـعـهـود
 لأخسي غـنى بـعـرونس مسكـدود
| .



(IYV)
لــــلّ انـطلاقـي في الـبــلاد ويــــــني



(الديوان، ص \&0. والمجمة: تطعع الإبيل)



> تـــــول ســلــمـى : لـو إْـــــتِّ، لسرنــا

ولم تــدر أني لــلــــــام أطــون


لـه خـلـة لا بــخــل الـــن دونيا

الكوامشـل

فــــبــلغ نــفسي عــنـرهــا، 'أو مــطوّو

وتضعف. هستاف: سالك المسافة، البعل. سمربة: مماعة الميليل).
ويـروى أن عروة قـال هلذه الأبيات حين األجـلـب نـاس بن بني عبس في سنـة


 من المالكُ، فعصاها وخرج غازياًا. (المصلر نفسه، ص ا (O).



جـسزوعــأ، وهــل عــن ذالك مــن مستــانخــب؟
 لـكــم، خــلف إدبــار الـــــيــوت، ومــنـــر

لـــي اللة صـعــلوكــا إذا جــنٍ لـــــله مسـحـافي المــنـــنـ، آلـفنـأ كــل ببـزر

يـعـــّ الـغــنى مـن نــنـســه، كــل لـــــلة،



قـليــل الـتـــماس الــزاد إلا لــنــنــســـ
إذا هــو أمسي كــالــعـريش المسـجــور

مـطلٌ


إذا بسعــدوا لا يـمبـنــون اقـترابـه

الثَابت والمتحؤل

فــذلـك إن




المنهلم. المحسر: الضعيف. المنيح : قلح سريع الملروج والفوز).

عــنــد الـسـنـــين، إذا مــا هــبُـــت الــريــع
تــدحـان: تــلع عـيـال الــــي إذ

(الديوان، ص YO)


مسـا لي رأيـتــك في الـنــدي مــنـــــ
وصــبـاً، كــانــك في الــنـــي نــطيـح
خــاطــر بــنــــــك كـي تـصـيـب غـنـيـيمـة



(اللديوان، ص ع٪)
ومـن يـك مســـلي ذا عـيــال ومــــتــراً
مــن المـال، يـطرح نــفـــــه كــل مــطرح
لــــبـلغ غـــراً أو يــــيـبـ رغـــــبــة
ومسبــلغ نــنس عــلرهــا مـــــل مــنــجــع
(اللديان، صس به)
يــتــول:

نـــــلت لـه ألا أحـيــ وأنسـت ســتـتـبـع في حــيـاتــك أو عـــوت
$\varepsilon \cdot \varepsilon$

الموامشٔ

وتــد عــلمــت ســليـهـسي أل رأيـي (الديوان، ص (M)



> (الديوان، ص 19) .

 (lҮ4) البان والتبين: (1世*)
(|M|) يقول مثّلٌ (|





 بعدها

 بخاصة، وللشعر المذهبي آنذالك بعامة. وفيها يقول:

نــرجــي الأمــور، إذا كــانــت مــــــــــهـة

 رد، ومــا يـقضض مــن شيء يـكــن رشـــــا

 وعـتـــ|نان أمــا عـلـي

## الثُّابت والمتحوّل



وثال:





## |lالفهرسس














 ستْي. اصطظلاحا كذلثن ، بـ (المتحتول،


