مـكــبـة | سُر مَن قرأ

## هارولدبلوم



ترجمة وتقديم : د. عابد اسماعيل

## ungil


t.me/t_pdf


## 20221015



## طبعة جديدة منقحة 2019

(©) حقوق النشر والترجمة والاقتباس محفوظة
لــــ دار التكوين للتأليف والترجمة والـنـنر
هاتـــــف: 11223646800963
فاكــــــس: 112257677 110093
ص. ب: 11418، دمشّق ـ سوريا
taakwen@yahoo.com

## هارولد بلوم

 t.me/t_pdf


## مـفـدمـة الــمـترجـم

## في ترجـمة التـرجـمه، وإيقاظ الحـبّ الأول




 فكرة تدانل الأزمنة في النصّ الأدبي، وحضورِ الماضي في الحاضرِرِ


 الأبّ، بحثيأ عن ذاتِ شعرية مستقلة. هناء الـصراع الأوديبيِّ ينستحبُ





 القديمة، صوب فضاء شعري مغاير ، تنطلق منـه القـصيدة الجديــيـة،

يليها، ثُانِيا، البحث عن التكامل التـضادّي مـع منجـز هـــا الـسلف،





 نهائياً، على إرثِ السَلف، بحيث يخطفُ الحفيدُ فر ادةَ جدّه الشُعريّ،

 متاهات الذّات السُعربة، المكتـنـة حديثاُ، عبر عمليةِ التطهرِ الـذذاتي
 سادساً، وأخيراً، إلى الطّور النهائي الذّي يسمّيه بلوم "عودة المــوتىتى"،



## II

عند هذا المنعطف، نكتشفُ النتيجةَ المدهـشُةَ الـتي يتوصـّل إليهـا



 "سونيتات" (Sonnets) شكسبير تـدينُ، جماليـاً، في بنيــهـا ونــيـجـها وعاطفتها، لأنشودات (Odes) كيتس العظيمة. ويصحّ هـذا، بـالطبع،

على شـعرنا العربي الحديث، إذ نجد، على سـبيل المــــل، أن شــاعراً







 العلاقة بين الأجيال الشعرية رأساً على عقب.

III












يستطِع منّا، اليومَ، قراءةَ النفّري، بمعزلٍ عن بلاغـةِ أدونــسِ، ومـن يستطيع اكتناهُ مخاطباتـه ومواقفــه الرّمزيـة الفريـد


 استعادة أسمى ما فيه، وتناوله كظـاهرةٍ نـصيّية، بلاغيـة، "لا زمانيـة"، أو "لا تاريخيّة"، تتخطّى حدود العصر والثقافة، وربّما الهوية أيضاً.

## IV

أما على صعيد تجربتي الشخـصية، كـشاعر، ينتمي، زمنيــاُ، إلى جيل التسعينيات من القرن المنصرم، فقد ساهمتْ نظرية بلوم عن قلقِ





 بحسب رأيه، ، وسوى ذلك من مواضيع انصبّت في معظمها على قـراءة شـعر الحداثــة الأمريكيـة، وعلاقتـه بالـشّعر الرومنطيقـي، حيـث بـر فـر ولاس سـتيفنس، شـاعر بلـوم المفـضتّل، كأحــد أهـمّمّ صــنّاع الــــعر

 أخترتُ ستيفنس موضوعاً لأطروحتي الجامعية، متأثراً، ربّما، بأفكـار

بلوم عنه، حتى قبل التفكير بترجمـة كتابـه (قلــق التـأتّر) إلى العربيـة.


 والماغوط، فضلاُ عن بعض سُعراء السبعينات والثمانينـات في سـيـوريا كسليم بركات ومحمد عمران. لكتنّي، من أدونيس، ، تحديداً، تعلَّمتُ


 الكبرى، فكان أن وجدتُ ضالتّتي، آنياً، لدى شاعرِ كنزار قِّبـاني، في في
 الحبّ، وأحسـتُ أنها أضحت نمطاُ جاهز أ، تستحضرُ، آلياً، خطابَها

 المتداول، واليومي"، والعابر . أما صراعي الأوديبيّ، الأكتئر وضـوـياًا،






 الشعرية، وفضاء أرحب لكآبةٍ شاعرِ (حزن في ضوء القمر)، يتجاوزُ،

بالتأكيد، رؤيـا المـاغوط، الأسـلوبية والمعرفيـة، ويجمـعُ بـين التـــــِ


 1998، وصولاً إلى (أشباح منتصف النهار)،، 2018.

## V

وأعتقدُ، الآن، أنَّ نظريةَ بلوم أضاءت لي الكثير مـن هــنـه الأسـئلة













 قصيدة التفعيلة، الذين وقعوا تحت تأثير ديو انه الفذّ (أغاني مهيار الدمــــئي)،

أحد أكثر أعمانُه قوةً وتأثير أُ. وعلينا أن نتذكرَ أيضاً أن حالةَ قلـق انتـأثر








 والمعر"ي (توفي سنة 1057م)، وسواهم من فحول القصيدة العمودية، في تراثنا الشتعري. ويـصحّ القــول نفـسه أيـضاً في شـعـرِ الكاسلاسـيكيين الجدد كبدوي الجبل وعمر أبو ريشة وأحمد شُوقي وسواهمم.

## VI

أخيراً، وفي العودة إلى ترجمة هذا الكتاب، الذي كـان الأوّل لي،

 استحضار الحبٌّ الأول، إذ رحتُ أبحثُ عن بقيةِ عطـرٍ هنـا، وإيمـاءة

 من الخُوف، ووجدتني أصحّحُ كلَّ هفوةٍ أسلوبيةٍ أو نحويةٍ أو دلاليـِّة،


هناكو، ذكرى فشُلٍ هنا، وصدى خيبةٍ هنــاك. أليـستْ الترجمـةُ، كمـا








 كمـا يقـول رولان بـارث، ونحـنـ، كعــَّاق، مطــالبين، بــالقراءة،









د. عابد إسماعيل
دمشق، آب، 2018

t.me/t_pdf

اسـنهلال

لقد كانت إثارةً فائقةُ أنّهُم كانوا ِـِ الآبِ من دونِ معرفتِه

بعدما أدركَ أنّهُ سقطَ متشُظيّاُ، أفقياً وعمودياً، بعيدأ عن الاكتمال، ، حاولَ أن يتذكّرَ أيّ نوع من الاكتمال كان ذاكِّ كِّ
 إعلام الآخرين.
أرادَ أن يخبرَهم أنّهـا كانــت قـد قفـزتْت، بعيـداً، صـوبَا الأمـام، وتعثّرتْ بهوى منفصل عن عناقِهِه.
كانت تعاني كَمَداً كبيراً، و كان يمكن أنْ تأخذَها العذوبةُ، لو لا أنّها بلغتْ حدّاٌ توّقفتْ عندَّهُ
لكنّ الهوى أكملَ رِحلتَه من دونهِا، عابر اُ إلى ما وراءٍ الذّروةِ.
أحياناً كان يشعرُ أنّه على وشكِ الكلام، لكنَّ الصّمتَ استمر". كان يريدُ أن يقولْ: "يا لها من فاكهة ... أنثوية وهشّة".

## توطئه

$$
\begin{aligned}
& \text { يوحي بأنَّ نظرِيَا الشُّرِ هي، بحتّا، نظرية حية الحياة. }
\end{aligned}
$$

ولاس ستفنس
من ديوانه (مساءٌ عادئِّ ني نيو هيفن)

## مـــدّمـة

## 





 قادرة على إنتاج نقدٍ عمليَ أكثرُ دقةّة.


 فضاء شعري" لأنفــهـم.








أكثر دكنةٌ متعلّقةٌ بالموضوع ذاته. فقصيدتُه (أنـشودةٌ الــسّجن التــارئ)







 ليس دوماً صحيحاً. بعد مضي" سنتين على هذا التعليـوَ، يعـدلّلُ وايلــد

 يعترف فيها لدوريان بأنّ كل" أشَكال التأتَرِ لا أخلاقية :




 يؤدّي دوراً لمـ يُكتبْ مـن أجله .






الجمالية المتفوّقة ستظلِّ مفتونةٌ بنكرانها لأي" شكلٍ من أنــكال التـأثّر .





 اختراعي أنا، وان كنت أجدها عند اخخرين كثر غيري .

وكان يمكن له أن يصوغ الجملة الأخــيرة: "خاصــة" وأنـّني أجـــدها عند آخرين كثر غـيري"، ولكـنّ موضـونة التـأثر الـشعري، عندئــنـ،



الواقع، غيرُ مديحِ لنفسه:







 دائماً كصديً تنصهرُ فيه عدَّةٌ أصداء.

هذا الر أي الذي يرى أنَّ التأثّرَ يكادُ لا يو جدُ إلآل لدى بعض الغــلاة مـن












 الحديثة، و"حديثة" هنا تعني عصر ما بعد الأنوار .







 ملتزم، يعيلُ صياغةَ بعضِ من تنويعات فرويد.

يشكلّ نيتشه وفرويد، حـسبما أرى، التـأثيرَ الرئيـسيّ علـى نظريـة



 النظائر التي استطعتُ العيُورَ عليها، فيما يتعلّقُقُ بالقواسم التنقيحيّة التي










 نيتشه، اليُاعر ييتس، وتلميذ فرويد، الباحت أوتو رانك، أظهرا فهجمأ
 الفنّان الاختّلافية مع الطبيعة.
لقد اعتبر فرويد التسامي مـن أهـمّ الخـو اص" الإنـسانية، وهـنذا مـا











 الفرويدية فحسب، لكنًا امتنعنا عـن تـسميتها بــ"الأنسـو











 الطبيعةَ على أرض الطبيعة، وتُمنى بهزيمـة نكــراء، في الوقـت الــــي

تفوزُ به بحلمهِا الأعظم. هذا الحلم في أنشُودة وردذور ث يعكرُ صـفوَه


 التسامي المسيحية.




 والمآل الذي لا مهرب منه هو أنّ هذ السعي يؤديّي بالـضرورة إلى انحـحسارِ








 الرومانسية، بالرغم من كل" أمجادها، هي بمثابة تراجيديا بالويا رؤيويـة هائلـة ،



لقد كان أوديبُُ في طريقِهِ إلى الألوهةِ الكِهانية، وقـد حـذا حـذوهُ





 ينحرفُ فيها شاعرٌ عن شاعر آنر
 الغربي، وآمل أن تكون ومفيدة.











 (وربما في شـاعر أضـعف كبـولز )، لكـنَّ التـأثّر مسـسألة لا تخـضع

للإر ادة. شكسبيرُ هو أسطعُ مثالٍ في اللغة على ظـاهرةٍ تقـعُ خـارج
 موضوعي الرئيسي هنا هو الصراعُ بين نظيرين متكافئينين، بــينـين الأبِ


















 باوند مع براونينغ، وفي الحرب الأهلية الطويلة، والــصامتة في معظـم

الأحيــان، الــتي شــنّها ســتـفنس علـى رمـوز الرومانـسية الأمريكيــة


 أكثر بكتابة قصّة أدقّ للتاريخ الشعري".
 لناقدٍ بعينِِ في سياقين اثنين : سياقِ شعر ونقد شعراء جيله، سن جهـة ،
 جهةٍ أخرى. من بين القصائد المعاصرة، التي تلفتُ إليها الانتبـاهَ أكثـر من غيرها أذكرُ قصيدتين هما (خليج كورسونس) و(نتـوءات) للـشاعر


 لي استبصاراتي الخاصّة، بفـضلِ كتـبـ بعينـهـا مـن مثـل (الاسـتعارة) للناقد انغوس فليستر، و و(ما وراء الشُكلانية) للناقد جيفـري هارتمـان،

 وعلى الوعظ العقيم الذي سقط فيه النتـــُ الأسـطوري، وأخـيرأَعلـى التيارات المعادية بشكل صارخ للإنسان في النقد الأوروبي، الذي ألتى أتى

 نقد تضادّي آكتر إجرائية، وهذا هو بمئابة ردّي على تلك التيـارات في دائرة النقد المعاصر.

إن أية نظرية في الشعر ، تقدّمُ نفسَهـا كقصيدةٍ قاسيةٍ، تـستندُ إلى



 كاستر اتيجيات دفاع ـ كلّ هذا يصبو لأن يكون بمثابة تأمّل في كآبـة






 يحتلّ المـخيلة الغربية.
يقولُ فالنتينس، وهو رؤيوي" غنوصيّ من القرن الثاني، أتى مسن


 إنّما هو من أكثر الرّححلات مشقّةّ، وأقربها إلى الفشُل المحتو شاعرٍ قوي" ربّةُ شــعرٍ أو "صـوفيا" تقفـزُ إلى المـدى الأكثــر بعـداً،

 العقل اللامحدود، وهذا هو الفلك الذي يدورُ فيه معظمُ شـعراءٍ مــا





 الشُعراء الأقوياء.

* 米 类


## مـوجـز: قـواســم تنـقـــحـيّة ســنّة

## 1- الانحرافُ الشُعريُ ' Clinamen

أخذتُ الكلمة من نوكريتس، وتعني "انحر اف" الذرّات الهادف إلى


 وهذا يعني أن قصيدة الــسلف قـد تحركــت في الاتجــاه الـصتحيح إلى نقطةٌ معيّنة، ثمّمّ ما لبُت أن انحر فت عـن مـسارها، تماهـأ في الاتجــاه الذي خطتّهُ القصيدةُ الجديدة لنفسها.

## 2- Tessera تكامل وتضهاد

لم أستعرْ الكلمةَ من فنّ صناعةِ الموزاييـك، حيسث مـا تـزال




 بالولوج عميقاً كما ينبغي.

3- تكرارٌ وقطيعة Kenosis







 وبالتالي تبدو قصيدة الاختـزال، أو التـصيدة اللآختــة، و كانّنهـا فقدتْ الكُثيرَ من قدسيتها.

4- السموٌ المضاد Daemonization :
إنه يعني الحركة باتجاه سموِّ ـ ن نيضبِ وشخصاني، يمثّل ردةَّ الفعـلِ




 الشُاعرُ ذلك في قصيدته عبر توطيدِ علاقةٍ ما مع السلف تجعله يخطفُ فرادةَ هذا الأخير الشُعرية.

## 5- تطهر ونرجسية Askesis:






 نفسه. يفعل هذا في قصيدته، عبر موضعتها بمواجهة التـي التصيدة ـ الأمّه جاعلاُ تلك التصيدة تعيش حالة التطهرٌ - النرجسية. هنا أيـضاً تخـضع موهبة السلف للاحتواء.

## 6- عودةُ الموتى Apophrades:










 اللآحق نفسه قد قام بكتابةِ الخواصِّ النموذجيةٍ لقصيدةِ الستلف.

## الفصل الأول

$$
\begin{aligned}
& \text {.... عندما تأمّلُ التوهّجَ } \\
& \text { محدّقاَ بالتنحيّات الأكتر إيماً } \\
& \text { للقلبِ الملّوح، جاعلاَ منها سكناً له، } \\
& \text { غير هارب إلى التخفّي أو الاسوداد }
\end{aligned}
$$

ا. ر. أمونز

## CLINAMEN الانحـراف

## أو الـتكتّم الـــعـريّ





 حاجات الأحياء.







 في أقوى حالاته، يصيرُ ضعيفاً عندما يقف على جبـلـيل "تيفـاتس"، يعقلـنـُ
 (الفردوس مستعاداً)، ويتتهي كرمزِ للناقد الحديث في أضعف حالاته.

دعونا نجرّب (وقد يبدو هذا سخيفاً للوهلة الأولىى) قراءةَ التـصيدةَ
 أقوى حالاته. الشيطانُ هو ذاكَ الشُاعر الحديث، أمّا الشا اله [في القصيدة] فهو سلفه الميّت، لكن الخـصب والحاضـر أبــدا، أو لنقـلـ، الـشـاعر








 وليس الاسم". الشيطان، بصفته شاعرأ أ أقوى حتى من ميلتـونـون نفـسه، ، يتقدّم دونما حاجة لمناجاة ملهمته.
لماذا ندعو الشيطان شاعرأ حديثاً؟ لأنّه يتنبّأ بمعــضلة كـبرى تمثــلُ






 بائساً، عملا أو معاناة"

دعونا نتعُع السياق الذي اعتمده ميلتون في قصيدته. الـــُعرُ يــدأُ لـيس






 السقوط؛ الآن أنا ساقطّ، وجراء ذلك أقبعُ هنا في الجحجيم".






 تلك المنطةَة التي تسبقُ وعي السقوط.





















 "هارفا" قائلا": "أحضرْ النّاس ! كاحليَ في القيد، ولكنَّ قبضتي حرّة"







هذا نوعٌ من البطولِةِ يتاخمُ حدودَ النرجسية؛ ليس خارجها تمامـاً،











 أخرى، "لا أملكُ شُيئاً، ولكتنّي أنا أنا، وكما أنا أنا أنا". ربّما كانـي أنت الأنـا






 الحاضر أكتفي باستكشـاف مواقعي، "فأنا على الأقـل" استكـشفي"، أو ،
 لأنني حتّى في المعاناة سأكون قويّا"،


 يتحدّث عن "بطل ميلتون البايروني" "الأجعد الشعر" (تنتابُ المرء رغبي














 حول الشُعر ، فإنّها ستظلّ أخلاقيةَ، وبالتالي قاتلَّه، على حدّ سواء.

 مستبطنين. سوف يسمّي الشُاعرُ بليك واحدةً من حالات الكينونيةِ بآدم،

ويطلقُ عليها اسـمَ "حدّ الانكماش"، وحالة أخرى بالــشـيطان، ويطلــق










 الإنسان. إذ قبل السقوط، (والذي عنى للشاعر بليك قبل التكــوين، إذ





 الملاكُ الطاغي، "تشيروب"، على كبح أي" إدراك.




وهوبكينز سمحا لنفــيهما، أخحيرأ، بـأن يُحكمــا بـه، وربّمـا إليـوت


 كرغبات مدحورة تشعر بالخيبة لمجرّد أنّها لن تقدرَ أن تـحجّرّ إنجيليًا

 ذاتي بطولي، يميّزُ الشيطانَ في محده الخاطفِ، والانيّ الأكثر مـن طبيعـيّ





 هي طللٌ من قصيدةٍ دائريةٍ مهجورةٍ. أعني بهذا أنَّ النقـد لا يعلّــم لغـة






 التأثّر، أي الأرضية السوّوداء الإبليسية التي نطأ عليها الآن.

كيف يصبحُ النّاسُ شـعراء؟ أو لنستخدمَ صياغةٌ أكثـر قــدماً، كيـف




 اكتشافأ من هذا النوع هو شكل من أشكال تكـريس الهويـــة أو الـو لادة







 أنّك لن تسامحَ أو تغفرَ، وأنّك ستتعلّم ذعرَ الاستقلالية المهددّة أبداً أِّا
 أسماءُ الآلاف من الفنّانين الموتى، ولكن "الِّ حضور هؤلاء الحقيقـيّ هـو
 "الشناعرُ مسكونٌ بصوتِ يتوجّبُ على الكلمات أن تتناغمَ معـهـ". وبمـا

 الشُعري"، حيث الحركة باتجاه وعـي الــذات تكـون أقـر إبـ إلى الــروح

المقتضبة لصيغة كير كيغـارد القائلـة : "ذاكُ الــذي يملـكُ إرادةٌ للعمـل





الثنائية الديكارتية.
كانت كلمةُ "تأثّر" قد أخذذتْ معنى "امتلالك القوّة حيال الآخر "، منذ
 على جذر معناهـا: "التــدفّق"، ، أو مـدلولها الأشَهـل، بمعــنى الـوحي











 الشاعر كولريدج، وبعـد جـيلين لاحقـين، صـار للكلمـة، جوهريـاً، معناها الذي نقصده في سياق الأدب.

غير أنَّ القلقَ [كحالة] سبقَ الاستخدامَ بوقتَ طوِيلِ. إذ بين فترتي بن












 الرسائل، وإمرسون في مقالته (الاعتماد على الذآتات)، نادباً، شــاكـيأ،







 تخونُ يديه الممدودتين، ولكن أيّنيوِ من العطف يمكن أن يـن يستجديه

أولئك الذين ـ بالرّغّم من أنّهم يعيشون، ريّما، آلامَ تانتالوس نغسها ـ





 جونسون، أعظم ناقد في الانكليزية، نحـن أيـضاً أمـام أولّل مـشُخّصِ






 الموجعة، فالقارئُ لكتاب نور مان ميللر (إعلانات من أجل الج ذاتي) سوف
 تأثرّه، والذي منبع،، في الأساس، إرنست همنغواي. أو ، لنعطي مئلاًا




 أطول كلّما انخفض مقياسُ الكرامة في القصّة.

التأثّثر الـُـريّ، ونتـجةَ للابتذال الذي أصابه عـبر الوقـت، هــو

 الشُعريّة ذاتها، قد بدّلت الكثيرَ مـن طبيعتـها في وقتـنـا الــراهن. إن إن
 المعتقدات الجاهزة بإحداث تغيير في التوازنات، أكثر مـئ مـن اللجـوء







 العاطفية القويّة". بليك، الذي لم يكن يكن ، لحسن حظّنا، يتمتّع بـنفس








... الإناثُ الذكورُ، أثشكالُ التّنين،
الدّينُ المختّأ في الحربِ،
العاهرةُ التنّين ،

## $\ddot{Q} \mathcal{L}_{0}$ <br> t.me/t_pdf <br> تلك الحمراء اللامرئية، كلُّها شُوهدت

في ظلّ" ميلتون، ،
الملاك الطاغي، تشيروب.






 عبر ما يمكن تسميته، بتجـرِّدِ، شــنوذِ الـروّح، أو مـا أسما أسمـاه بليـك، بشكل أدقّ، شذوذَ الحالات




 مقصودة بحدّ ذاتها ولذاتها، وغالبالباً ما تَكونُ لا واعيـةُ أحــرُ الآن إلى ألى

المبدأ المركزي لمقولتي، رغـم أنّهـا ليـست صـحيحةٌ تمامـأ، بـسبب






 على التُعر الحديث، كما هو عليه الآنَ، أن يكون موجوداً أصلاً إنْ مستجوبي المعتوه، الــساكن بغبطـة في متاهــة كينـونتي، يحـتـج

 عاديين، وتحديدأ ليسوا نقّاداً، بالمعنى الدقيق لكلمـة نقـــاد، بـل هــم









 الشعراء من معاناةِ أعباء الامتنان للآخر؟

إزاء مثاليـة كهـذه ، يرغـب المـرء أن يستـشهـد مغتبطــُ بملاحظـة
 ولكىن فقط بأولئك الذين لا أفهم 'أعمالَهِم". نستشهـن بعبارة أخرى مـن ليتشنبرغ مرةّ أخـرى، كونـه أحـد حكمـاء التـأثرّ الـشعري":."أن أفعـل
















هـم حقّاًّ فوق كلّ خسارة.
ولكن ثمةّ الحالة التي تُدعى الشيطان، وإزاء وعورةٍ كتلـك، يتعـيّنُ
 أُجبرتْ على عقدِ قرانهـا مـع الإبهـام. حالــةُ الــُنيطان إذن هـي وعـيٌ

مـستمر" للازدواجيـة، أي وعـي الوقــوع في فـخّ المحــدود، لـيس فيـي











ووردذورث، ليس حتّى لدى ييتس أو ستيفنس.








 وبمعظمهم في القرن التاسع عشر .

ميلتون هو المشكلة المركزية في أية نظرية أو تأريخ للتـأثّر الـشُعريّ في الإنكليزية. إنــه يتجـاوز حـتى وردذورث، القريـب منّـا قربـه مـن

 يلعبُ فيه ميلتـون دورَ الـــتلف، ووردذورث دور دور التنفيحـي" العظـيم، وكيتس وولاس ستيفنس، مع آخرين، يلعبون أدوارَ الور بــــة التـابعين -
 تهيمنُ على المسار الرؤيوي والنبويّ للشُعر ، ابتداء من مزاجيّة سبنـسر
 وشللي، وبراونينغ، وويتمان، ووييتس.

 وداعاً أيتُها الحقولُ السعيدةُ، حيث الغبطة تسكنك إلى الأبد،

ومرحى بالفواجع، مرحى بالعالم الجحيمي.
 واستقبلْ مالكَك الجديد : قادمُ يُ أتي بعقَلٍ لا يتبدلُ بتبدلّلِ المكان والز مان ، عقل هو سكنُ ذاتِهِ، وبذاتِه يستطيعُ أن يجعلَ الفردوس جحيماً، ، والجحيمَ فردوساً،
فما الذي يهم أنّى حللتُ، ما دمتُ سأبقى أنا أنا....؟

هذه الأبيات، من منظور إس. سي. لويس أو المدرسة الملائكيـة، ،




 خاصهّة وأنه ليس الآن كما كان، ولن يكون ثانيةً أبدأ. لكنّه نفسه يعـرف

 الميلتونيّة، في اللّغة.
بالنسبة إلى ميلتون، فإنْ كلَ التجارب السّاقطة تتأنسـسُ بــداياتُهُ في
 وليس على يد شاعر عاديّ. إنّ مرجعية ميلتون العظيمة ، كمـا اعتـرفـَ يومأُ للشاعر درايدن، هي إدموند سبنسر، الذي أفـردّ لبطلِّهِ، كــولنـ، ،




 أو لنُعبات: لمَ يرفض الدخول إلى أفكارِ أو صــورِ أسـلافِهِ، لكنّـه لم
 وأثّرتٌ، لاحقاً، بفكرٍِ كيتّس إزاء الاستطاعة الـسلبية ـ فإنّـه يسشير إلى استطاعة ميلتون الإيجابية في هضم أسلافِه، قائلاُ: "في قراءة أعمالِـلـهِ،















 ولنا في ستيفنس أسوة حسنة عندما يتحدّت عن "الشعر العميق للفقراء







بليك، للنّمر، أو رؤية أيوب للتنين ولبهيموث، أو رؤية إيهاب للحوتِ


 بالنسبة إلى كولينز، وكوبر ، وإلى عدد من شعر اء الحــيساسية ، فـإن




















يسكن كلّ شاعر قوي"، وبخاصّة عندما يحزم أمتعتــه، ويبـدأ الرحلــةَ.




 الضعيفة) يستطيعون إزاحة ما فيه الكفاية من تشيروبا لاوب، لكـي يـستمروّوا في الحياة (إن لم يكن اختيار الكمال في الحيـاة)، لكــنّهم لا يقتربـون من أبي الهول، إلا تحت خطرِ الموت خنقاً.











 متنوّعة لن يكون بمقدوره إعادة التناغم إليهـا ثانيـةُ". أبـو الهـولـول، كمـا



ولكن ماذا يعني المشُهد البدائيٌ بالنسبة للشّاعر كشاعر؟ إنّه جماعُ أبيـه
 يجب أن يكون قد أنجبَ نفسَه بنفسه، ويجب أن ينجبَ ذاتَه من أمْـَه،




 إلى أقاصي حزنِا، ينبغي علينا، هنا، أن نحدقّقَ به طويلا
ما الذي يعومُ الملاكُ تُشيروب بحجْبْبِ في سفِ التكوينْ وِّ وفي سـفر حز قيال؟ وفي بليك؟ ورد في سفر التكوين 3:24 ـ "وهكذا قــامَ بطـرد



 الدّمار ". في سفر حزقيال 28:14 نواجه نصّاً أكثر قسوةً.
"أنتَ تشيروب الملاكُ، بظلالِهِ المُسدلة ("ميمـشـاش" في العبريـة ،







هنا يوبّتخ الربٌُ أميرَ صور، وهو ملاكٌُ طاغ لأنّ ملائكته في الـدّير، ،


 هما ملاكا "فالا" الطاغيان، باعتبار أن" "فالا" هي رمز الجمال المخـا الطـادع







 إلى شجرة الحياة.
هل الملاكُ الطّاغي قوةُ فصلِ، إذن؟ كلاّ - إنّه لا يملكُ القدرة على









الرؤيا الرومانسية تكمنُ في تمرّدها ضدّ ديكــارت، ولكـن، وباســتنـناء



 بلوى إضافية تتعلّق بالجانب السلبي للتأثر الـُـُعريّ، أو الانفلـونـونرا في













الآخر في الماضي.
الملاك الطاغي تُشيروب إذن هو جنَي الاستمرارية، وسحره الــسامٌ

 لكلّ الأثياء، وهذا هو "كونٍ الموت" بالنـبة للــُـاعر ميلــون، ومعـهـ

لا يـستطبعُ الـشُعرُ أن يحيــا، لآنّ واجـبَّ الـشُّعر هـو أن يقفـزَ، وأن
 بليك)، إذا لم يستطع أحدُ أن يجدّه. اللااستمرارية هي الحريّة. الأنبياءُ


 معنى، أي المستقبل بمعنى ما يأتي إلينا، وليس ما هو نتاج



 مرايا الظلال العمالاقة، التي خلعهج الغلُ على الحاضرِيِ". "لقد برهنَ على وجودِ الله بالإعياء"، هي مالحظة صـموئيل بيكيـت
 الأبراج)، التي هي عبارة عن منولوج درامي على لسان ديكارت جاء انتـصارُ ديكـارت في صـيغة رؤيـا

 بيكيت القليلة في الإنكليزية جدّ لمّاحة بحيث لا تا تحتجّ بـصوت بـي ولكن يمكن اعتبارُها صلوات قويّة من أجلِ القطيعة.
ومع هذا لا يوجد تحامل ديكارتي " مكشوفٌ ضد " الـشعراء بالطريقــة
 في كتابه (أفكار خاصّة) سيكتب كالاماً مـن مُــل : "قـد يبـدو غريبـأُ أن

تكون الآراءُ ذات الثقل موجودة في أعمال الشُعراء، وليس الفلاسـفة.
























 الإدراك "الأعلى". هكذا، يتأسنس احتجاج بليـك علـى الوردذور بيّيـة،














 بعيداً الملالك الطاغي إلى أتون أحجار النار .



 الباتافيزيقا، وتعترف بمديونيتها "لعلم الحلول المتخيّلة". وكمثل نظيرْ

لــوس، الخاضــع لتــأثير يُر ايـزن في شــر بلـــك، يهــطُ الــــيكارتي










 فتذوي الأشياء أنرؤيوبية بكثافاتها العالية، وتغيـبُ فُ في مـضمارِ الــصيرورة.


 الجوهرية، التي "تغيب" عندئذ فيه، بطريقة عكسية لتـلـك الـتـي








تأويل ضال، فعلينا أن نقبل بهذا العبثَ الواضح. إنّه عبثٌ مــن الطَّراز









 إذا أردنا أن نستصصي ظاهرةَ الانحر افـ؟








 تحقيق القصيدة، وهي أحزان مرتبطة، بشكلِ جزئي على الأقـلّ، بقلــِّي التأثّر ، أي هي أحزانٌ ليست منفصلةٌ عن معنى القصيدة.

في سياقِ تعليقِهِ على حسِ باسكال الــسّامي والمرعـب،، فيمـا يخـصرّ


 نقيض، برونو، الذي لم يكن ليرى سوى الغبطـة في تقـــّم الفكــر ـ وكمـا









 عـن مـساراتِها، أي تِنحـرفُ بـشكلٍ يهكـن وصـفه بتغيّرٍ وِ

 الفضاءء وهٌِ المحـصلة، مـا مـن اصطدام كـا كان سـيحدثُ، ومـا
 بمقدور الطبيعة ابتكار أيّ شـيء ـ ولكـنّ حقيقـة أنّ العقـلَ نفسنه لا يملكُ حتميـةً داخليـة تَحـدّد كلّ فعـل مـن أِّ أفعالـه، وتجبرهُ الركونَ إلى سلبيةٍ لا تُقاوم - فإنّما عائدٌ ثلانحـرا الخفيف للذرّات ـِـْ أوقات وأمكنة غير معلومة .

لو تأملنا مغهوم لوكريتيوس للانحر اف سـوف نــركُك كـــَ المفارقـة



 التنفيحية. بالنسبة إلى الباتافيزيتي الصرف، يكون الاني الانحر افـ فعل حرية










 فإنتي أقبعُ هنا، في جحِيم تمّ صقلَهُ بواسطتي أنا".
***

## auto

t.me/t_pdf

## الفصل الثاني

في كلّ عملِ عبقريٌ نتعرّفُّ إلى أفكارِنا المهجورة -
إنّها تعودٌ إلينا بقدرٍ معيّنٍ من النُبل المغترِبِب
إمرسون

## TESSERA

## أو تكامـل وتضـادّ



 أعيلُ قراءتها الآَن:






 نحاكمَ هؤلاء النقّاد على أنهّهم علامة للفشل



 - لنقّادنا تهنهـهم من إحداث أيْ تأثيرٍ بالعـنى الحقيقي أقصد أيّ تأثيرٍ على الحياة والعمل .

لا نحتاج واحدأ كمئلِ نيتشُه لكي يتهكَمَ علـى النقـد، والتـهكمّم في










 يدينُ نيتشُه بـالكثير الكـتير لكــل مسن غوتـه وشـوبنهور، مثلمـا يـدين


 منه نعمة، منذ عصر الأنوار، وحتى هــنـه اللحظــة. إنـّه يمــد" بالحيويـة فقط عندما يقدّمُ نفسَه كتكتمّ، أو كتنفيحيةٍ متعمّةة، وشماذةّة.
بهــنه الــصيغة يقـدّم نيتـشه في كتابــه (غــروب الأونــان) منهومَـهـ
للعبقرية:
الرجالُ العظام، كالعصور العظام، ألغـامٌ تختـزنُ طافـات



خلالـه أشــياءُ كــتيرة، تُختـزَنُ، وتُـصفّى، وتُحفَـطُ، مـن

 يكفي لاستحـضار "العبقريـة" إلى العـالمه، ذاك "الفعـل"، أو المـصير العظـيم . مـا الــني ســيعنيه عندئـــن المحـيطُ

العامّ، أو العصر، أو "روح العصر" أو "الرأي العامّ".
العبقري" إنسانٌ قوي" أما عصره فضـعيف. وقوتٌّه لا تـستنزف صـا حبَهِها،

 ضوء وصف نيتُشه، إنّه ليس رسولهمّه، بل مصيبتهم) .
 شوبنهور بمثابة الأبـ، يعلّق في معرض كتابِهِ (نظرية اللّون) قــائلاً :



 تكون، في أحسن حالاتها، مرايا فقط للذات : "أن يُحَبَّ المرءُ لمـا







عظيمِ نُصهرُ بنارِه منذ اللّحظة التي نصبحُ فيها على علم بـه". هــذه



 إمرسون. فقط الشاعر الذي يظنّ نفسه، حقيقةَ، غير قادير الْير أدبياً على القلق الخخلاّقَ يمكن أن يقول هنا








 الاحتواءَ ـ مهمّةً القضاء عليها .







نفسَه". ماذا يمكننا أن نستخلص من هذا التأكيد؟ أولاًّ، إنَّ نِتـشهه،
 قال: "أليست إنجازات أسلاف الشاعر ومعاصريه تنتدي بحقّ إليـه؟ فلماذا عليه الإحجام عن قطف الورود أينما و جــدها؟؟ فقـط عنـدما










 يكتشف ذلك بنفسه، يبحث ثو ماس مان عـن علامهـةٍ لــذلك القـلــق لدى غوته، ويختارُ سؤالأ واحداً من (الديّيوان): "هل يعـيشُ ولا المـرء



 إنّك تمجّدّ حالةَ من الفرادةِ الشّخصية المتعجر فة ـ ربّما كان عليـك أن تفعن هذا. هل نعيشُ ُعندما يعيُشُ الآخرون؟" في كتابِه عن منشـأ

روايته (دكتور فاوست)، يعترفُ ثوماس مان بقلقِهِ إزاء تلقِّهَ نـسخةًّ
 يموسقُ رائعتَه الأخيرة تلك. في مذكَراته يكتبُ: "أن يتذكّر المرء أنّه
 "إن هي سوى صياغة جديدة لسؤال غوتـه: "هـل نعـــــ ، إذن ، إذا

 يا للحسرة، أعمقق من هذا، كما يعـي مـان هــذا جيّــدأ. في مقالتـه العتيدة عن (فرويد والمستقبل)، يقتربُ مان كثيراً من مقالـة نيتـشه السوداء عن التّوظيفِ الصتّحيح للتّاريخ (والتي سيعيدُ مـان قراءتَهـهـا ونـا


 الاهتداء "لوعي الذات، والحصانة، والقداسة"، في تجديدها الـدا لهوية
 النموذجية لغوتة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى نسقه الخاصّ المتّعلّقِ


 قرننا حيالَ آلام التأثّرِ

 مـا الحـصمّة الـتي يـشاطرنا إياهـا ـٌِ صــل حيــاة الكـائن

الإنـساني، عنــدما يُوصتَفُ، فٌِ الواقـع، تـمامـاً بالطريقــة
 لخطـيُ رُسمــتْ مــن قبـل الــصلةُ بـالأب، وتقليــدُ الأب،







 خـاص"، هـذا الكـائن الطفـولي بحـدّة، والمهـوووس باللّعـب،

 مسيرة حياته التي ليست سوى سلسلة مـن إعادة تجـسيد صــورة البطــل، ضــــن شــروط شـخـصية وزمنيــة جـــد
 الغـوتي، بمراحلــه المنقـسمـة بـين فيرتـر ووــــهـم ميـستر، والممتــدُ مــن فترتِــه الغـابرة، الــتي تـعـود إلى (فاوســتـت


 عميقِ، فيه عبقُ الطفولةِ وابتسامتُتها

كلٌ شيء له قيمة، متعلَقْقٌ بالعلاقة بين الشُشاعر الصـاعد وسـلفه، قـد






 "جوده" من أجل فكرة، حيث تقتل جميع أبنائه في سعيها للفيا للفوز بتـــكـ















 وبقوّة، ضد" الفلسفة الُهيغيلية للتاريخ : الاعتقادُ بـانٌ المرءَ قَادمٌ متأخّر إلى العالم، على أـية حـال،
 مـدمّرة إذا ارتقـتـت بقادمنــا المتـأخّر إلى مرتبـة الريوبيـة، بدورة أنيقة للعجلــة، وِ الوقـت الـذي يـصبحِ فيـه المعنـى الحقيقي، وهدفُ كلّ أشكال الابتكار ٌِِ الماضـي، مـضافاً إليها شـعورُ المتأخّر الـواعي بـالبؤسِ، هـو إضـفاءُ الكمـالِ على تارِيخِ العالم .

دعكَ الآن من حقيقةِ أن هذه المفار قــة مو جّهـة ضــدّ هيغـل ؛ لكـنّ

 الآخرين، إنّه أيضاً يُكرهُ نفسنَه في الآخـرين". النـاكرون العظـام للتـأثرّ
 ولورانس في إنكلترا؛ باسكال وروسّو وهوغو في فرنسا ـ هـؤلاء الر جـال

 وانتهاءُ بشعراء الأجيال المتأخرة الأقوياء، في البلدان الأربعة مـجتمعةُ.
يطلبُ مونتان أن نبحـثِ داخــل نفوسِسنا، لنـتعلّم هنــاك "أنّ رغباتـــا





كان يخاف أن يكون مونتان أولُّ وآخرُ أخلاقيٍٍ حقيقي". يتأفّفُ باســكال








العظيمة لكيتس.






 مصطلح "القلق" من أجل بعض الإيضاحات الضرورية.




 استعارةٌ أيضاً. الـشاعر الـصّاعد الـنـي بخشـى أسـلافه مثلمـا يخـنـى

الطوفان يأخذُ الجزءَ الحيويَّ كممثلِ للكلّ، باعتبار أنَ الكــلْ هـو كــلْ





نعيش في وفت تصبح فيه التعريفـات الذاتيـة للقـلـق شُــائعة بـشكل















 قلقُ التهميش، والني سرعان ما يرتبطُ بقلقِ الموت، أو خوف الأنا من

الأنا الأعلى. يقود هــذا فرويــد إلى حــوود تعريفـه لعـصاب الهـوس،
 المعادل !الانفعالي للكآبة أو قلق التأثّر لدى الشعراء الاء عندما يجر"ب شاعرٌ التجسِّدَ ضمن فعاليتِهِ كشـاعر ، فإنَّه بالــضرورة
 لأنه نوع من قلقِ الانفصال، وبداية لعصاب الهوس، أو للخـوف مـن
 إجر اء مقارنة بسيطة ، بأن القصصائد هي بمثابة إفراغات المات المحـرّكّ ، كـرّد


 بل بواسطة اللاللّة الكامنة في حالة خطرة، أي حالة القلق، التي يمثّـلُ أسى التأثّثرِ جزءأَ كبيراُ منها.

ما الذي يبرّر هذا التماثل الراديكالي بين الولادة الإنسانية والـو لادة الشُعرية؟ لكي نعطي تبريراً، يتوجّب علينا المشُي فوق أرضى شــيـيطانية




 معأ، بين نصيّن شعريين خصمَين هي علاقة تضاديّة، تنشأُ، في المقــام الأوّل، من العنصر البدائيّي في الشُعر؛ وهنا العنصر ، بكلّ أسىى، هـو


كان مصدرها: الطبيعة، الآلهـة، الآخـرون، أو حـتى الــذات نفـسها.
 فإنّ هذه الأخطار تأتي من قصائد أخرى أيضاً.



 جانباً. مع ذلـك، فـإِنّ إمرسـون، المنبـع الأمريكـي العظـيـيم للإنـسيّة



 الأصل رحَّلٌ وحيدون يعيشون في إباحية فوضوية، وسط عبثِ طبيعـةٍ

 المتحضّرين أن يدركوا كنهُها". لقد ابتكر بدائيو فيكو نظاماً من الـسحر


 فيكو ــ هذه الحكمـة، أو هـذه الـشكالانية الـستّحرية، هـي بالـضروروة

 الذين كان شغلهم الشـاغل البقاءُعلـى قيـد الحيــة ، وتعلــيم الآخـــرين

حـبت البقــاء. الحكمـةُ الـشعرية ـ مـن منظـور فيكـو ـ تـتأستـسُ علـى



 بابتكارات غضتة قدر الإمكان، ولكن في مجتمعـات فقــدت بدات بدائيتـها، هذا الرجوع غالبأ ما يكون نـادرا. الــُـعراء، منــذ العـرَافين الإغريـقـ، حتى زمن معاصرينا، يعيشون ثقافة الذنب، حيث الشُكلانية الـسحرية
 امبيدو كلس، تاريخياً، آخر شاعر أراد أن تؤخذ عِر افته حرفيـاً. بمعـنى


 متحرّرين منه، بمعجزةٍ ما، عندما نقارنهم بالرومانسيين الكبار والحداثيسن.



 خاصّةٌ ما يتعلّق بمفهو مه للنُخحصية الشُعرية:


 هوميروس بأنّه معرفة الخير والشرّ، آي التنبّؤ ـ من هنـا ونـا

فإنّ الريوبيـة الشعريـة كانت يٌِ البدء علم نبوءة بواسـطة


 الآخريـات مــن بنــات الإلــه "جــوف" jove، (لأنّ الــديّين


 cantare ،camere

أسلّم بأنّ هذه الجمل (التي قمـتُ برصـفِها مـن عــدّة مقـاطع مـن فيكو ) تختزن إيحاءات مظلمة لأيـة دراســة للـشـعرِ أو للـشـعر اءه القـلــقُ الشعري يتوسّل إلى ربّة الشعر، سعيا للمساعدة في التنبّوّ ، وهذا يعـني
 وتأجيل (ربّما بشكل ثانوي) موتـه كإنـسان. الـشُاعر الــني ينتمـي إلى ثقافة الإثم، مهما كانت هويتـها، لا يمكنـه ترشـيـح نفـسه إلى العبــت






 كأنّما ليس بمقدوره أن يثبتَ رجولتـه إلـّا بالإعيـاء. الـشـاعر يظـنّ أنـه


كافياً لنإشباع، ولكن" تو قه ليس سوى حنين ممض" إلى بيتٌ رحبِ رحابـةَ











 حـال كلّ شاعر قويٍّ سوف يجب : "يجب أن أكون الاثنين معاً"



 شاعراً قوياً، ويكون بالتالي قد تعلّم هذا المأزقَ جيّداً، فإنّه يـسعى إلى الِّلى


 نفسه إلى نسخةٍ مرجومةٍ عن نفسه، وبالتـلـي يخلـطُ الأوراقَ والنتـائجَ مع شخصية الشاعر السلف.

يميّز فرويد بين مرحلتين متأخّرّتين لرومانس العائلـة، واحــدة يظـنّ






 أن يعانوا من صيغة ما مـن رومـانس العائلــة، بينمـا يـصارعون للفــورز



 من الشّخصية. مـن المنظـور الهيغلـي، ليـست القـصيدة سـوى عتبـة للعبور إلى إدراك ديني، وفي قصيدة غنائية متقدّمة تنفصل الـروحُ عـنـ


 بصفتهِ مشروع ضحيّة دائماً.






يمكن استبدالَها، وغالباً ما ينتهي بها المطاف إلى سلسلة لا تنتهي مـن







 الذاتيـة، بالـضرورة، هـي رومـانس العائلـة ، والــتي يمكـنـن تـسميتها بالقصيدة الوحيدة، التي يستمرّ البـشر في تأليفهـا، حتّى اللزّشــعريين

 سوف أسوقُ مقطعأ طويلاً، نسبياً، تتجلّى فيه أكثر استبصاراته دكنة"




 غمـرة تحدّيـهـ: "لا أريـد شـيئاً مـن الأب، سـوفـ أدفـعُ لــه كـلّ


 الملك، أو أي"ّ شخص آخر عظيم، قبل أن يتجـنّر ِـِ الـوعي،

ويــومَ، حتى الشعراء أنفسهم، بتوظيفـه والاستتفادة منـه .



 من السهل تعويض هذه الهديـة الفردية بآي شي شيء يـساويـها
 اللاوعي - مشابه تمامـاً للطريقــة الـتي تـنصهرُ فيهـا ظالالُ المعاني بعضها ببعض يفِ الإدراكات الواعية ـ سيحملُ إنقـاذُ الأمّ دلالةَ منحهها طفلاً أو صـُتع طفـل لهـا ـ طفـل يشبهُهُ بـالطبع - جميـع الغرائــز المحبّــة، والمتحديّيـة، والحــسيّة،
 ان يصبـحَ الطفلُ أباً لنفسه .

إذا كان هذا يصلعُ نسقاً لرومانس العائلة بين الشعراء، فإنـه يحتـاجُ





 يصبح هذا الشيء ملكــأ للـشّخص، في فـسحة يحظّر علـى أيٌ أحــد اختراقَها. كل" أنواعِ الرومانس المندرجة تتحت اسم رومـانس الرّحّلــة ،
 أشكاله، هي رحلاتُ يسعى شاعرُها لأن يعيدَ إنتاج ذاتـه فيهـا، ذلـك

لكي يصبحَ نفسه مرجعيةَ نفسِهِ العظيمةَ والأصيلةَ. نرتحـل لكـي نجـرّد











 لربتّه بالقول : "سيّدتي، خداعي تفر ضُهُ علي" معتضيات فنّي الشكليّبّ؟". أحز اننا كقر"اء لا يمكن أن تكون متطابقـة مـع مــزَقِ الـشـعراء، ولم






 بدورها، القلقَ في نفوسِ الآخرين، ولكُن ليس في نفو سنا نحن.

أنــا أسـتخدمُ مـصطلح "تـضادّي" بمعـنى "البلاغـي"" : أي تفاضـلُ


 المعاني المتعارضة للكلمات البدئية:


 تمامـأ مـع خـصوصية موجـودة يِ أقـدم اللّفـات المعروفـة
 المتعارضـة بـشكل مقـصود. الغايـة هنــــ ليـست أن تعبّركر،

 تـشابه آليـة عمـل الحلــم .... مـع هـــا النـسق الآنـف ...
 الكالاسيكية، لتجلّي الأفكار ٌِِ الأحلام .

لا يمكنتا الافتر اض بأنّ الشعر نـوعٌ مـن عــصاب الانفعـال. ولكــنّ








البدئية التضادَية". في دراسته لسنبسر ، يقـوم فليتــسر بتـصوير الرحَّالــة



 اعتمادَه كأرضيةٍ للنقد التضادّي.


 التضادّي، يقوم الشاعر اللاحقَ بِإنتاج ما يو حيه عليـه خيالـُه علـى أنــه
 "الإكمال" هو قراءة ضـاللّة، بقـدر مـا هــو انحـر افٌ تنقيحـي". أسـتعير'







 tessera
 بو صفها إشارة للتعارف، أو كلمة سر". لقد اُستخدمت كلمـة tessera،

في البدء، في الديانات الـشعائرية، حيــث كانـت تُعتَبرُ عمليـةُ إعـادة



 جديدة وموسّعة هي بمثّابة تحعّق لرغبة المريد.
 علاقتَه المركزيةَ بأسلافه الرومانسيين من الأمريكيين تحديداً، في ختـــام
 التماهي بين اللّيل والأمّ، قائلاً: وأنا أيضاً أخرج أمكثُ لهنيهة، آه، أيّها الليل،
ثمّ أعود دُانيةً إليكَ

وأحبّكَ

لماذا علي" أن أخاف عندما أضعُ نفسي وديعة" لديك؟ أنا لستُ بخائف، لأنّك أنتَ الذي أنجبتني،


تلك التي مكثتُ طويلاْ معها،
لا أعرف كيف أتيتُ من صلبك'،
ولا أعرفُ إلى أين أذهبُ معكَ،

ولكتني أعرف أني أتيت معافى"
وسوف أمضي معافى'.

لقليلِ من الوقت فقط سوف أتوقَقُ مع الليل ،

ثمّ أنهض باكراً،
أُمضي ردحأ مع النّهار بشكّل لائقَ ،
تُم، آoٍ أَيْهُ الأمّ، بشُكلِ لائقِ
أعودُ إليكِ

في قصيدته (طائر البوم في ساغروفاغوس)، وهي مريتيته عـن صـديقه هنري تشرش، والتي يمكن أن تُقر أ كمثان موسّع للتكامــل التــضاديّي في في


 لأنها تحوي كلّ براهين التغيير الخالدة، وكّلِّ ما رأيناه في نهارنا الطّوّيـلـ، ، بالرغم من أنّها تُوم بتحويلِ ما رأيناه إلى معرفة: عن كثبِ أُلحِقُ الر جالَ بالاكتشاف ، تقريباً كما السرعةُ ذاتُها التي تكتشفُ، بالطر يقة التي يكتشفُ فيها التبدلّ الل(مرئيّ ما كان قد تبدّلَ توّاً،

بالطريقة التي لم يعدْ ما كانَ يمكنُ أن يكونَ ما هو كائنّ الآن.

ليستْ نظرتها، بل المعرفة التي اختزنتها. كانت ذاتاً تعرفُ، مخلو قاً داخلينً، أبهى من شكوى النظرة، رغم أنّها انتقلت ببهاء حزين، إلى ما وراء الصتّعة، ، مشحونةً بالمعرفة التي امتلكتْها، هناك عند حو افّ النسيان.

آْه، أيتُها التجلِّياتُ، أيتُها الاندفاعةُ بلا حساب؛



قــد يبـدو صـحيحاً القـول إنّ الـشـعراء البريطـانيين ينـرفــونـون عـن أسلافهم، في حين أنّ أقرانهم من الأمـريكيين يجهــدون إلى إلى "إكمـال"
 ولكن نحن (أو على الأقلّ، معظم شـر ائنـا الذين الذين جاؤووا بعد إمرسـونـ)
 هذان الشكهلان من التنقيح، يميلان للاختز الية في علاقتهما بالأسلاف.
 باتجاه نقد عملي"، وباتجاه المسعى اللانهائي" لمعرفة "كيف نقرأ".

بالاختزا الية أعني نوعاً من القراءة الضالّة، وهـي هـي بمثابـة تأويـل

 عن بليك وشـللي، وكتابات ستيفنس عن الرومانطيقيين مـن كـــئليردي













 هذه الخر افات السخيفة (أو الثرثرة التي شاختِ) من تاريخِ أدبيًّ ملفّقِّ.





نفسه على هذا الإدراكك، باعتباره الباعث الأقوى لأي" شاعر قويّ ينشدُ





 تتأرجحُ جلَ آشَكال النقد، التي تسمّى نفسها رئيسيّة، بين الحذلقــة




 اختيارها باعتباطية ، بل قصيدة مركزية لسلفِ كبير لا نزاعَ حولهُ ، حتّى


 قصيدة لم يسبق له أن قرأها.
"كُنْ أنا، ولكن لا تاكنْ أنا"، تلك هي مفارقة التهمة المبطنّة، الـتي يوجّهجا السلفُ إلى المريدِ.
وبتكثيفٍ أقلّ، فـإنّ لـسان حـال قـصيدة الـسلف يقـول للقـصيدة
 المأزق الازدواجي، لكان مآلُ كلّ مريدٍ حالة انفصام، ولكــن بلبـوس

شـري". ومثلما يقـول البراغمـاتيون المنحـازون للتواصـل الإنـساني،








 ما. وما كنتُ قد اصطلحتُ على تسميته بـانحر افِ المريــِّ، أو حركتـه




 يستحيلُ تذويب السلف كجزء من الأنا الأعلى (الآخر الــني يأمرنـا) ،







مع الموتى الجبابرة. مع ذلك، فإنّ الشعراء الأقـوى يـستحقِّون مـديحاُ نوعياً عند هذه النقطة من الهبوط السفلي" والأفقي، للقلقَ الشُعري".
لا أعني بمصطلح "القلق الشعري"ّ انتقالَ الأفكارِ والصورِ من الـشُعرِّرٌ

 فتلك قضية تتعلّق بالمزاج والظـروف. ويـشُكلّ هــا مـادّة غنيّـة لـصيادي












 أنَ اللغزَّ لا تمكن صياغته من دونِ وسـاطِّهِ هو.




النحديثين مع الموتى. ولكن ربّما كانت هذه هـي الطريقـة الـتي نعـرّفٌ
 وإشعيا، ولوكريتيوس، ودانتي، وشكسبير، الــنـين أتـوا فقبـل الهـيمنـة
 الشُعرية الضـالةّ قد عبّر عنه بشُكل فعّال كير كِغارد ني مديحه لإبر اهيم :

 انتظاره للممكـن، وآخـر هـن خــلال انتظـاره لـلأزليّ، ولكـن

 عظيماً بالمقارنة هـع عظمهة الشثيء الذي ناضلَ من أجله .

يمكن أن يكون لكير كغارد الكُلمة الأخيرة هنا، معيدأ الناقدَ الكــافرَ

 بمقدورنا التعرّف عليه عندما يأتي؟ هنا كير كغارد ثانية:









مـع ذلـك، فـإنَ أب كيركغـارد هنـا هـو إثـعيا، الـسـاعر القـويّ
 ينعشَها. ربّما كانت الكلمةُ الأخـيرةُ تُمــن في قلـقِ التـأثّر ذاتـهـ، وفي نبوءة إشعيا حول عودة الأسلاف. ما سيأتي لم يجعل كير كغارد قلقــاً، لكنه يظلّ تعبيرأ فصيحاً عن سخطِ الثّعر اء:



رؤيتك، أَيّها الربّ .
كنّا حبالى بطفل، وكنّا نتوجّعُ، لكنَّا أنجبُنا الريحَ، ولم نـستطعْ أن
 العالم.
عبادك الموتى سوف يعيشون، وسوف يُبعثون مع جـسـيـي انهـضْ
 والأرضُ ُسوف تلفظُ موتاها. * * *

## الفصل الثالث

لو أنْ الشابً الصغيرَ آمنَ بالتكرار ، وآمنَ بِما لا يمكنُ له تحقِيقَه؟ أية جوّانيةٍ كان بإمكانهِ أن ينالْ!

كير كغارد

## KENOSIS

## أو التكـرار والقطيعة








 تلك"، يعثر فرويد على صنف اللاءعادي، "والذي يمكن أن يتمظهرَ فيه
 "اللامألوف" يمكن، في الآن ذاته، أن يُسمّى "المألوف". يقول فرويــد :
 مألوف ووكرّن في العقل، أُقصي فقط من خلال عملية الكبت".
 خوف الإنـسان اللاواعـي مـن الخـصـاء يتمظهـر في شــكل اضـطراب




ضـدّ كلَ ما في كيانه، أو ضــدّ العـالم بأسـره، وإمــا أنْ رؤيــاه تُـصاب

 سوى غيمة ساطعة.

النقاد، في دخيلتهم، يحبّون الاسـتمرارية، ولكـن ذالك الــذين يعـيش





 يملكان تصورّاً نصف واضح على أنّهما سيخلدان للراحلة ألـة أخيراً، بـالعودة

 الشُعراء المحمومين، وحده القارئ المثالي"، أو العاديّ، حقيقيـةٌ، يحـبِّ الاريّ القطيعةَ بذاتها، وهو قارئٌ ما يز الُ ينتظرُ بأن يولد الدئ
 الفرديّ، إثمٌ ضدّ الاستمرارية، وضدّ السلطة الو حيدة التي يُحسب لها الـا

 مارداً أصلعأ، يسمّي نفسه الخطأ، ويؤسّس تجارةً. العلاقاتُ الـشـعريّة التناصيّة لِستت تجــارةٌ، وليـست لـصوصيةّ، إلا إذا كـــتَ سـتنظر إلى الى رومانس العائلة كسياسة تجارة، أو كـديالكتيك لـصـوصية، وهــا لــا مـا

توضّحه بجلاء قصيدة بليك، (المسافر الذهني). لكنّ الحكمـة الكئيبـة



 وعشُ لتخلقَ نفسَكَ





 شاعراً، يحاول المريد أن يعيشَ كأنهّ في منتصفِ الليـل ، أي منتـصف







وقفتِهِ الخصوصية.
جلّ من ندعوه بالشُعر ـ منذ عـصر الأنـوار، علـى أيـة حــال ـ هــو
 المائي، والخطأُ يهبط فقـط علـى أولئـك الــنـين يـذهبون إلى الـى مـا وراء

القطيعة، في رحلة هوائية صوب حريّةٍ مخيفةٍ من حالة فتـدان الـوزن.








 هذه المر حلةَ الرابعةَ، أو شعرَّ الأرض. الشُعراء المريـدون يتكــاتُرون،
 من هؤلاء يفـوزون بـشعر القطيعـة (هـاردي، وييـتس، وســـيفنـس)، هنالك حيث ُُكتبُ قصيدةُ الهواء.
حيثما تكونُ قصيدة السلف، دعْ قصيدتي تكون. هذه هـي الـصيغةُ العقلانيةُ لكلَّ شُاعر قويّ، ذلـك لأنّ الأبَ الـشُعري ذُوّبَ في الهـو ، وليس في الأنا الأعلى. الشاعر المقتدر يصمد أمام سلفِه مثلمـا صــمدَ إيكهارت (أو إمر سـون) أمـام الـربّ، لـيس كجـزء مـن الخلـق ، بـل




كنسخةٍ فحسب أو كصدى بعيد.

التكرارُ'، بوصفه إعـادة إنتـاج للـصور مـن ماضـينا، تلـك الـصور




 النفس الفرويدية، بالمؤسْس فرويد في إعطائه فسحةُ للتَكرار "الفاعـلـ"

 فينيتشل ، بحسب رأيه، بين "الهدموية" وبين آليات الدفاع الأخرى :




 الكفّارة نفسها أو التوبة ليست سوى التعبير عن الإيمـان بابِمكانية ممارسة هدموية سـحريةٍ مـن نوعٍ مـا

يبقى الفعلُ الإراديُّ، هنا، تابعاً للتكرار، ولكنن مع حـدوث قلـبـ



 بطل (ما وراء مبدأ اللّذة) طفل في شـهـره الثــامن عـشـر ، ويلعـبـ لعبتــه

المفضلّة "المحرس"، ويتقنُ اختفاءات أمّه، عبر مسـرْ حة دورة غيابهـا وعودتها. أن يجعل من هاجس اللّعب مثالأ آخر لعصـاب التحر التكرار فهــذا

 يتمثل هدفها البراغماتي في الاحتضار.






 تكون نفسُها اللّحظةَ التي يولدُ فيها الصنّلُ، منتقلاُ إلى اللغة" مفهومُ لاكان لهذا "السقف"، أو لموتنا، يتبـدّى في شــكـلِ "مـاضٍ





 ديالكتيكيةً، بالمقارنة مع هذه المفار قة الرومانتيكيـة ، مفهومـأ للتكـرار
 العزل أو "التفكيـك" الفرويدية.

التكــرارُ' بحـسبب كير كغــارد، لا يحــدث' أبـداً، لكنــهـ يقـتحمُ' أو يتخطى حدوداً معيِّنة"، بما أنٍ "موضعتَه تتمّ باتجاهِ الأمـامِ" ، كعمليـِةِ خلق الهَ للعالم:
لو لم يِكن الله قد أنتجَ التكرارُ يإرادته، لما كان العالهُ قِ


 ويدومُ، بفعل حقيقَة كونه تكراراً .

الحياةٌ التي كانت قائمةُ، يومأ، ستـصبحُ حاضـرةً الآن. كير كغـارد
يقول إن ديالكتـيك التكرار "سـهل"، ولكـن هـنـه ليـسـت مـن دعاباتـه
 وتبدو لي معدّمّةَ فاخرةٌ لديالكتِّك التكتّم الشعريّ"



 ممكناً، يجعـلُ المرءَ سـعيداً ـ بـشرط أن يعطي نفسَه وقتاً
 بالذات، مـحاولاً إيجادَ عذر لاقتناص الحيـاة، ومـدّعياً، علـى سبيل المثال، أنه كان قد نسبي شيئِاً ما .

مداعباً أفلاطون، يقوم منظرّ التكرار باقتراح حـبِّ ممكــن، ولكنـهـ
 بائساً، أقصدُ، حبّ التكرار. الحبّ المطلق هو أن نحبّ، حتى عنــنـ الحما



 تكرَّر" إنجازات سلفِهِ.




 كلّ آليات الدفاع النفسية، لكنّ عمليـة التكــرار، ، بواسـطة التــذكّر باتجـاهـاه

 ولكن ليِس بالمعنى الذي يطلب فيه الأطفال من الحكواتي أن يعيــد علــي


 تباتُ الموضوع يجعل الاستقصاء بواسطة الانتباه العالي مدكناً، وسسُاشتل يعتمد على هذا الأساس، عندما يشكّك، متفائلاز، بإصـرار فرويــد علـى الانى






ذلك أنْ الأنا يكابدُ حقيقةَ كونهِ قد "رُمي" بعيداً، في علاقتِـهِ ب
 النفسانْيين على حقّ" في مراجعتهم لفرويد، ولكنـ لــيس مـن موقـع ناقد الأدب، الذي يجـب أن يحيـل طاقـات الخلــق إلى منطقـة (لا

 اللامحــدودة لفـضـاءات أجهلهـا ، وتجهلـنـي" معــنـو فأ في الر"حابــة

 الشُعورَ بَأنَّه خُلِّقَ حَراًّا مـ يِجعلُنا أحراراً هو معرفةُ مـن كنّا، ومـا الذني أصـبحنا
 ومـن أيّ شيءٍ تطّهرْنا، وما الولادةٌ، ومـا البعثُ .





 الطّوعيةِ، ومن كُنْهِهِ العميقِ لمدى حاجتِيهِ إليها كشُاعر.
 كيتس، لأنّه كان حياديأ تماماً حيال ما يُتْظَرُ منـهُ كـشـاعرٍ ، لكنـه آمـن

تماماً، مع هذا، بتلبيةِ كلّ المتطلّبات. ولكن القصيدة ـ حتّى تلك التي
 الانزياحات. حتّى كيتس، يجب أن يكون نـبي" القطيعـة، حيــث تعـنـي

 شُُـفيت، وصــارت أصـيلةٌ) يِــف الأســلافـُ كحـشُد مــن الحكـمـاء
 غنو صيين، يؤمنون بـصفاء جـوهري" يؤستـس ذواتَهـم الحقيقـة، وهـو



 التكرار. "شاذ" حرفيأ تعني "أن تنحرف عن طريق الصواب" ، اوبا ولكن أن



 الحال مع المسار الفرنسي الذي يمثله الثلاليّي بودلير ـ مالارميه ـ فــاليري،



 القانون، الواجب، العادة)".

مع هذا، فإنْ خِيالَ الشُّاعر القوي" لا يستطيع أن يـرى نفـسَه شــاذًّ؛






 فوق حطام كل هاجس عزيزٍ علينا. هكذا تبدو الحقيقة، وهكـــذا يجــبـ
 موضـُـوعها الأدب ذاتــهـ، وعبـارة "آداب إنـسانية" تخفنـي تناقــضاً في الاصطلاح. إذ ما يزال من المـمكن تأسيس حر كــة إنـسانية تقـو ع علـى دراسة أكمل للأدب مما استطعنا تحقيقه حتى الآن، ولكا ولكن لـيسى علـى








 حولها وحيداً، في الحقيقة، وولاس ستيفنس يحتّ شاعرَه المريدَ بـأن يخلعَ الأضواءَ والتعريفات جانباً، مـن أجــل أن يجــد الماهيـات الــتي

تزيحُ الأسماء العفنةً التي لن توفّر للمرء فضاءُ للتخلوة. هذا الظلام هـو
 جديلِ، وهمَ السبق الغضّ"







 مطلقًاً بإطلاق سراح التوترَ ، بل بحقيقِةِ كوننا تائهين عقلياً.



 هي بمثابة "أفعال تكرارية لا إرادية"، وفي تنقيح فرويد الأخـيرة، هـي شيطانية، مدمّرة للذات، ومسخّرة لعبادة الإله ثاناتوس:



 من أن نخضع للصدفة التي ريّما فات آوانها منذ أمد .

كان هذا فرويد المتأخّرّ، ولكن كان يمكن أن يكون أيـضاً إمرسـون








 ومغامرتهم المنفذة (والقاتلة في الوقت نفسه) ، في فضاء القطيعة.
 أضيف الآن بعداً ثالثاً هـو kenosis أو "الإفـراغ"، وهـو بمثابــة حركــة
 القديّس بطرس في وصفه "لتو اضع" ذات المسِيح وتدرّجها من إلـهـ إلى







 تُرتكَبُ تُمَ تُطهُرْ








 أذى" بنا، يفوقُ نوبات التكرار التي تحاول أن تحرّرّنا منها؟











 الأنـا بـشلل، هـو نتـاج قـــوده أو عمـاه حيـال أخطائــه، والنتيجة، ـِِ حقـل الحـوادث الفيزيائيـة، يمكـن أن تُشبّهِ بالتقدّم الذي يحرزهُ عابرٌ مسكينّ، يِّ بِلد لا يعرفه .

إنْ غاية آليات الدفاع هـي تجنـبـب الأخطــار . ولا أحــَّ يـستطيعُ أن


 لقاءَ الخدمات التي تقدّمُهُ له هذه الآليات هذه الرؤيا الكئيبة تنتهي مع الأنا الناضجّه أيلي الأنا، في أوج قوتّه،




 و"للعزل"، قبل العودة إلى الظَّام الذي أطلقتُ عليه قانمّم "كينو سيس" أو "الإفراغ" يحيل فينيتشل "الهدم" إلى التفكير، وهـو التنظيـف الـنـي مـا يـزالـُ







 المفروض على اللّمس.

إن" "كينوسيس" [تكرار و قَطيعة] حركةٌ متناقضةٌ أكثر مـن "كلينـامن"
 القصائد بالتوغّل عميقاً في حقول المعاني التضادِية. ذلك أنـه، خـلـا
 السُاعرُ، أو يتأرجحُ في فضاء وزمانٍ يقيّدانه، حتى وهو الْ وهو يقومُ بتفكيـك أنساق السلف، عبر انـصهاره المعـعود والمتعمَــد في أتـونِ القطيعـة

 الوقفةُ من أسبقيتها، التي هي بمثابة ربوبية ما، والشُ الشاعر المتمسّك بـك بها يصبح أكثر عزلةُ، ليس فتط عن أقر انه، ، بل عن استمرارية ذاتِه نفسها.

 التكتّم والتضادّ، يمكن أن يكونا مفيدين في دمج (أو فكّ) العناصر في قصائد متشعبّة، لكن القاسم الثالث ـ [تكرار وقطيعة] ـ يبدو أكثر قابلية للتطبيق على الشعراء، وليس على القصـائد. وبما أنّنا كقرّاء، نودّ دائمأ

 تسعى للدفاع عن نفسها ضدّ الأب، مع أنّها، وبشُكل راديكالياليّ، تقومُ






من أيّ عزاء إنسانيّ؟ أموّنز، قاطعاً كثبان خليج كورسنز، يفـرّغ نفـسـه من روح أعلى، بعـدما أدرك أنّهـا خارجـنـه ، ولكـن ألا ينقلـبـ معـنى القصيدة ضدّ فضيتها الأولى بأنّ الروح الأعلى لإمرسون تتجا تلك المر حلة؟ القصيدة التر اجعية (Palinode) تبدر سمة لا مناصرّ منها في المراحل الأخيرة من سيرورة أي" شاعر رومانسي"، ولكن هـل هـي



 غرار أولئك الأقوياء كبليك، ووردذورث، انـوبودلير، وريلكه، ويستس،

 التسامي النرجسي" على حساب الأب. الكينوسيس، من هـنـا الما المنظـور الشعريّ والتنقيحي"، يبدو و كأنّه فعل نكران للذات، مِ مع أنهّ يميلُ لجعلِ الآباء يدفعون ضريبةَ ما ارتكبوهُ من آثامَ وريّ وريّما ما ارتكبه الأبناء أيضاًا. أصل إذن إلى الـصيغة البراغماتيـة : "حيثمـا يوجــدُ الـسلف، سـيـوكونُ المريدُ، ولكن ضمن سياق القطيعة، الذي يتّمّ على إثره تفريغ السلف من
 الكئيب واليائس لقصيدة الكينوسيس [تكرار ـ قطيعة] فـإنّ المر يـد يـسعى لأن يكون سقوطَه ناعماً، في الوقت الذي يسقطُ فيه السلفُ بقسوة. علينا أن نحجـم عن التفكير بأنّ الشاعر يمثّل أنا مستقلّة، مهما تكــن نر جسية الشعراء الأقوياء بادية" للعيان. كل شّ شاعر هو مخلوت علاقة ديالكتيكية (التسامي، التكرار، الخطأ، التواصل) المر مع شاعرِ آخر

أو شعراء آخرين. في سيِق الكينوسيس البدئيّ، يعثّر القـديّيس بطـرس
 على التحمّل قوية:

لا تدع شيئاً يُنـجزُ مـن خلال الصراع أو الخيلاء، بـل مـن
خلال تواضـع العقل . دُعْ كلّ امـرئ يـحـترمُ الآخـرين أكثـر الـر مهـا يحترم ذاتَه .

لا تنظُر فقط إلى أشياء الآخر ، بل إلى ما له من أشياء لدى الآخرين. دع هذا العقل يتجلّى فيك، والذي كان أيضاً متجلّيّاً في يسوع:
 تكون متساويا مع الهّ : ولكن لم يعط لنفسه أيةَ سمعةٍ، وتنكـر في زي" خــادمَ وخُلـَقَ في هيئة البشر :

مطيعاً لريِّه حتى الموت ...
مقابِل هذه الحالة مـن "الكينوسـيس"، نـستطيع أن نـضعَ محاكـاةٌ

 الموت. يصرخ بليك مناجياً تيرزه (Tirzah) قائلاً:


كلَّ ما خُلقِّ عبر الولادةِ الفانية
لا بدّ أن يتلاشى مع الأرض

عندئذٍ، ماذا سأفعل بعلاقتي بك؟

## فصل برزخيّ

## بيانٌ باجَاه نقدٍ تضادّي

إذا كان التخيّلِ يعني التأويل الضالَ، بحيث يجعلِ القصائدَ جميعَها


 الانحر افات إزاءَ أفعالٍ فريدةٍ من سوء الفهـم الْخلاقَّ.
 أُجبر أحفادٌُ العظماءُ على قراءتهِه.
الثاني هو أن نقر أ أحفادَه، وكأنّنا تلامذتَهمه، وبالتـلي نجـبرُ أنفــنـنا
 نُوجَدَ نتيجةٌ لعملِنا، ويعترف بنا الأحياءُ الذي يحيون حياتنا.

مع ذلك، ما من مسعى من هذه المساعي يمكن إدراجـه في نطــاق
النقد التضادّي.
يبدأ هــذا النقـد عنــدما نقـيسُ الانحـرافـَ (clinamen) الأوّل علـى
 تصحيحي"، لقراءةِ النموذج الأوّل، ولكن ليس لقراءةٍ الشُّاعرِ الثاني أو مجموعة الشعراء الثانية. ليس بالإمكان ممارسة النعد النـد التضاديّي وتطبيقه علـى شــاعر راهـن، أو مجموعــة شــعراء، إلآ إذا اسـتطاعَ هـؤِ لاء أن

يجدوا لأنفسهم تالاميذاً ليسوا نحن. ولكـن هـؤ لاء التاميــن يمكـن أن يكونوا نقّاداُ وليسوا شُعراء.

 هنا سيكون متشعّب الجوانب: نحن ننفي أنه بالإمكان أن يوجــدَ الآن ، أو أنه سبق ووجُد من قبل ، أو سيو جد لاحقاُ، شاعرٌ كشاعر ـ بالنـسبة









 معنى القصيدة لا يمكن أن يكون سوى قصيدة أخرى. هذا ليس مجـرّد





 أو استبدالَه للعائلة بأصدقاء وعشّاقِ

تلخيص : يمكن القول إنّ كـلّ قـصيدة هـي بمثابــة التأويـل الـضـالّ



 ضالّة فحسب، لذلك يمكن اعتبارُ النقدِ شعراً منتورأَ أِ




 ينسحب علـى أسـلاف الـشاعر، في أغلـبِ وأكتُـر الأحيـان، مـا دامَ التاريخُ يتمطَّى طو لاً.
 الشعرُ هو الفهُمُ الضالَّ، والتأويلُ الضالّ، والحلفُ الضالّ"
الشعرُ (الرومانس') هو رومانسُ العائلةِ أـيـضاً. إنـّه سـحرُ الــسفاح، بعدما هُذّبِ، عبر مقاومةِ ذلك الستحر رو
التأثرُّ (influence) هو الزكامُ أو الإنفلونزا (influenza) ـ مرضِّ
لو كان التأثرّ صحّةٌ، من كان سيكتبُ قصيدةٌ الصححةٌ سكونٌ.
 المنحرفـِ والمتعمّد.

السُعر، تبعاً لذلك، انقباضٌ وانبساطُ، في آنٍ معـا، ذلـك أنْ كـلِّ



والانفتاحُ نحو الخارج عبر السِّرِ (انبساط).



الآخرين.
عندما نتول أنّ معـنى القــصيدة لا يمكـن أن يكـون ســوى قـصيدة أخرى، فإنّنا نعني بذلك أفقاً تندرج فيه عدّة قصائد :

قصيدة أو قصائد السلف.
القصيدة التي نكتبها كنوعِ من القراءة.

القصيدة التي لم يتسن" لها أن تُكتبَ بعد، أي الي ، القصيدة التي كان يجب أن تُكتبَ على يد

ذلك الشّاعر بعينـِ
القصيدة المركبّة، المؤلّفة من هذه القصائد مجتمعةً،
في مزيج خلاّق.


 حالة الخلق - هي شيء مصنوعٌ، وكونها كذلك، هي قلقُ ناجز".


 إنْها تعود إلينا بِدر معيّن من اليمّ السمو" المغترب".

 اليدروب التي تؤدّي من قصيدةٍ إلى قصيدةٍ أخرى

米 米

## النصل الرابع

الآنَ، وفي النهِايـةِ، تـستمرُ الحقيقـةُ العليـا في هـذا الموضـعـ، وتظلّ غير معبرٍ عنها: وربّما لا يمكـن التعبير’ عنها ؛ و كلّ مـا نقولـه
 الآن أكثر من غيرها هي هذه : عندما يكون الخير ه قريباً منكَ، عندما
 مألوفة، ولن يكون بإمكانك النعر"ف إلى خطى الآخرين، ولن تـرى الـن




 حتّى في الأمل فـ في ساعة الرؤيا، لا يو جــُ شُـيء ٌ يمكـن أن يـسمّى

 وتهدّئ من روعها بمعرفة أنّ كل" الأشياء تسير في الطريق الصحتيح.


الجنوبي؛ والفواصـل الطويلـة للـزمن، والــنينُ، والقــرونُ، كلّهـا
 كلّ حالةٍ سابقةٍ من الحياة والظروف، ويبطّن حاضري، وما نـدعوهٌ بالحياة والموت.
إمرسون، (الاعتمادُ على الذات)

## DAEMONIZATION

## أو الـسـمـوّ المــادّ

ينبغي على الـــاعر الـــوي"، الجديــد، أن يـصالحَ في ذاتـه بـين





 ريلكة، وكان بإمكانه أن يقول بشُكل أفضل : أفـل "قصائدُ الأسلاف هـي








 أيّ شـاعرٍ آخر في عصرنا.
"الأرْواحِ الحارسة تختـبئُ وتكون خرساء"، يــولُ إِمرسـونِ، وهـيِ
 عن الأرواح الحارسة، فقد كانوا يعنون (كما قالِ درابتون): :"تلك التي






 حيث يجب أن يبتكرَ نظاماً آخر . الأرواحُ الحار سةُ تبتَكُرُ بوساطِّ الهدم











 جديدٌ من الكينونة المتحوكّة للشاعر الجديد

هذه هي القضيّة، فالسمو" الفنّي للشاعر القـوي" لا يمكنــه أن يكـون





 الناقد برايس "التأكيد المضادّ لحفظِ الذات". قارئ بيركُ يبيحُ للتعاطفِ ما ينكرُهُ على الوصف؛ إذ هو يحرص فقط على رؤيـة أكثـر الملامــع




 القاسم المستى daemonization أو السموّ المضادّ هو بمثابـة حـر بـ بـر بـين نوعين لدودين من الغرور، أما من يفوز، مؤقتاً، فالطاقة على التجدّد.

 سلبية. ولكن السموّ المضادّ لا يوجد إلا بتدخّل الخارق، وما من توصيف





خلاله دائماً. هذا الـسياقُ خـالٍ، ومفـرٌِّ، أو منفـيٌّ، مـن قبـل الـشعراء










 فإنّ نشاطه سيرتدي يِنِ عينيه صفةَ الهدر ـ و ولكـن أن يشعر


 هــو القــادر علـى شـعور كهــذاء بالتأكيــد الــشاعر فقــطـ، والشعراء يعرفون دائماً كيف يواسون آنفسهم . إنّ نفيَ السلفـِ مسـألةٌ غير ممكنة أبدأ، بما أنّ المريـد الـــّاعر غـير
 يسعى، دائماً، وحرفياً، للخلود، والقصيدةُ بإطلاقِ يمكـن أن تُعـرّفَ




أي حضورٍ واعِ في عقلِه. "النني يـساعد فقـط في تفكيـك واحـدة مـن
 الدخول في النفي. والنتيجة هي نوع من الرضوخ الفكري لما كــان فــد


 قويٍّ، أن يسمحَ لنفسه التبولَ به.










 عصر ما بعد الأنوار إزاء السموّ المضادَ بالذاتِ



 والابتكار الأبديّ لقوى الفكر، ولتلك الرؤى المستقلّة وغير المـستقلّة

عن إرادتك .... أتظّنّني ابنــاُ لظـروفي! إنـني أصـنعُ تلــك الظـروف". باحتر إم ودود


 هنا، مضمرأ اعتدالاً إنكليزيّاً نموذجيّاً :










 هنا يكون عقل كلّ إنسان، ـٌِ هذا السياق، قَابِلاً للتغيـير تحـت تـأثير مواضـيع الطبيعـة والفـنّ، وتحــت تـأثير كـلّ




 الرّضوخ لا يـفلتُ أحد، حتّى الأكثر سموّاً .

الرّضوخْ الذي يعنيه شللي، كما يعرف هو، يكــون أمــام الـــسلف،




 ريلكة، على رؤيتِّ بين جمهرة الملائكة، سُر كائه الروحانيين في بحثـه

عن الكليّة.
يتحـــّث بـول دي مــان في معـرض تحاليلـه للناقـــد بينزوغنـر عـن



 لمفهوم بينزوغنـر، (كمـا يتـرجم الكلمـة باقتـدار جــاكوب نيـدلمان،

 الصيرورة، في حين أنّ الإفراط حالةٌ تتبعُ كتتيجة. في انر مائه في فلـكـك


 الأنثروبولوجي"ّ. هذا هو الوجود الإنساني مفرطــاْ في كينونتـه، وكآبـة
 واحدة من شخصيات إبسن، وتحديدأ "سولنيس" ، التي لا تبدو مثـالاً

مناسباً لفكرة ضخمة كهـذه، تتمحـور حـول اللاتناسـق. إنّ تلخـيص
 الإفراط، كما يقولن، يكون ممكناً فقط "بمساعدةٍ خار جيةٍ"، كمـا هـو



 (باثولو جية) ليس سوى صحّةَ منحرفة، ، أو سـمو" منجز للشّاعر الناضـج
 ثلاثة أنماطٍ توحي بتلك الدلالة : المنظرُ الطبيعيُّ، والـذآتُ الداخليـةُ الـُّ،
 القصصيدة، وإيماءاتها، حتى وإن كنّا نتحدّث عن قصائد الإنسان، فهذا النسق الثلالي يمكن تحويله إلى: الإقصاء، والنرجسية، ونظرة السلف
 المريد أن يقصيه [الأفت] بعيدأ عنه. ومن أجل تحقيق ذات أكثر جوا"نية
 ومـن أجــل أن يتجنّـب نظـرة الــسلف المتخيّلـة، يـسعى المريــد إلى
 توسيع النظرة، وبالتالي استخالة تجنْبّها. ومثلما يشعر الطفل بأنّن" أبــواه يستطيعان رؤيته أينما توارى بين الزوايا، كذلك هـو الــُاعرُ المريـدُ،




تقصيه من مضمارِ الشُعر. وأثناء تجواله بين المنـاظر الطبيعيـة، والـتـي


 العالم، إذا قارنّاها بإحساس السلف بأنّه إنسانٌ تتحدّت إليه كلُ الأنُّياء. إنْ وجهةَ المسِّ الشعري تكون دائماً باتجاه السموّ المـضادّ، أو مـا الوـا














 الحقيقة، كما يعرف ذلك نيتشه، وبخاصّة في كتابه (ولادة التراجيديا)،
 لا يستطيع أن يلحظ في وصـف شــوبنهور للـشعر الغنـائيّ، كمـا قــال

نيتشه ، بأنّه قُدّم كفنّ لم يُنجز تماماً أبدأ؟ الأغنية الأصيلةُ ـ بالنـسبة إلى














 حقيقة أنْ الفنّان لا يستطيعُ أن يغفرَ لأصولِّه كفنان





 الأخلاقيّ. في الرؤيـا الفرويديـة، ينـشأٌ شـعورُنا بالــذنّب مـن الكت

الغريزي، الذي يؤسّس لطبيعتِنا الدّنيا. في الرؤيا الــشُرية، ينـــأ الإثم من كبتِ طبيعِّنا المتوسِّطة، تلك الأرضية التي تتلاقى فو قها وتتعاضدُ
 تنقيحي يفكك فردانية السلف، تنتهي بانتـصار مسشكوك فيـه، يتخلتّى





أحفادِهِ، كبليك، ووردذورث، وشللي، وحتى كيتس.

لقد رأى فرويد، بإنسانية رفيعة، في عقدة أوديـب مجـرّدّ مرحـلــة مـن مراحل تطور الشخصية، يحلّ محلّهـا الأنــا الأعلـى (uberich)، كرقيـب
 ذلك التطوّر، ويبقى شاعرأَ في المخيلة، تتطور المرحلة الأوديبية باتجـاه






 الفرادة التي تجعـل القـصيدة مهكنـة، فـــن الإن الانحـراف المقــصود للـوعي
 عطب في كل ما هو ماضوي".

لا شـيء يمكـن أن يـشي بعدوانيــة عفويــة أكــبر مـن تلــك الــتي اصطلحتٌ على تسميتها بالسمو" المضاد" (daemonization) . كـيّيرٌ مـن أغاني النصر، عندما تُقرأ بتمعّن، تظهر وكأنّها شعائر انفصال، لدرجِّ




ذاته، ، وجون ميلتون، معاًّ
 ها هو بكلَ أنشكاله الطيفية يُكشفِ لكَ،



أراكَ، أراكَ قريباً.

متّشحةُ بحجابِها من الغيوم، تطلقُ ملكةُ السِفاحِ التنهيدةَ الحزينةً التي سمعها ابنُها وزوجُها، ، حين، ذات يوم، شُرختْ بمفر دِها المشَهِّ الصـّامتَ، فيما بائسُ مدينة (طيبة)، لم يُعثر عليه من أثر.

أيتُها القُوّةُ السوداءُ، التي وشتُتْ بهاجسٍ ما،
بوداعةٍ مزلزلةِ،
كوني لي لأقرأ أرؤى القديمةً

وكي لا تلتُينَ بمشهدي المصعوقَ،
صدّقي كلَّ حكايةِ غريبةِ،
تكون صحيحةً، بكلّ هذا الورع
يجسِّدُ خوفُ كولينز هنا روحَهَ الحار سَهَ (كما يرى الناقـد فليتشُر )،


 (بينسيروزو) من أجل أن يرتقي بالسلف تضاديّاً، ولكي يموضعَ الْجمالَ


 بالبكائية المرعبة لمصيره، لتجعلنا نتذكّره دائمأ، بكلِّ مواهبه، كشُاعر

أسماه الدكتور جونسون :"كولينز المسكين".


 ويمكـنُ اختـصارُ التـاريخ الطبيعـي للحـساسية بـالتكتمّم الــــعري" المقصود، للشُعرِ الذي جاء بعد ميلتون. ويمكننا أن ندرجَ جلِ الـــيمو"

الفنّي في القرن الثامن عشر تحت لِواء قِلقِ التأثر ، لدرجةِ أنّنــا نتـساءلُ










 في المنطقة الوسطى، بين الوجود الغريزي"ّوالأخلاق بإطلاقِ؟ الصّ













## الفصصل الـغامس



 لِس جزاء.
كولريدج

## ASKESIS

## أو تـطهّر ونرجـســـة







 أتى لإحياء الرؤيا الرئيسية للاستبدال العقلاني، لما لما لا لا يمكن تحقيقـهـ، وذلك كإثشباعات تضاديّة للحياة والفنّ، على حدّ سواء.







 وبثمنِ باهظ، انتصارَه الأوضح في صراعه مِ مع الموتى العصاة.

ينشدُُ فينتشله، الوفي جدَّاْ لروح المؤسْس فرويد، أغنيةٌ هي بمثابــة

 التسامي يستطيعُ أن يعدلَّ من طبيعة الهاجـر الجنس





 الحقيقية، يقعُ أسيراً لموضوع السلف وجوُانيته؟










 والإحساس بأن الثشاءر النشقَ عن الإنسان، وصار إلهاً، يمكن إحالتـها

إلى هذه ا'نخر افة المؤلمة، حالها حال كل تـسام شـعري" يبـدأ كعقيـدة سوداء لنتقمصص، وما يليهُ من مخاوف التهام نسخِ سـابقَة عن الذات



 وبالتالي تحمل النماء في غربـال إلى العـالم الــــفلي" (Hades). إن كــل






 لذواتهم من مشاطرتهم لإثمنا البروميئي العامّ.

 يعني الشاعر أكثر من غيره، وتحديــدأ إتم المديونيـة (indebtedness). نيتشه هو النغساني الحقيقي" لهذا الإثم، حيث يدخل يلر في صلب اهتمامه
 تستيقظ في داخله، سـاعية، ليس إلى القوّة، بـل الثى اللامبـالا ،اة الـــي
 اللامبالاة، لكنّه، أي نيتشُه، ظلّ ممسوساً بها.

يقول نيتشه : "ربّما، ما من شيء: أكثر رعباً في تاريخ الإنسان الأولّ










 الدَّينِ لموتاها





الجَّ يصبحُ إلهاً.
إنّ جزءاً من ردّ الدَّين إلى الظّلّ الخارق، كما يؤكّد نيتشهـ، يكـون بمثابة المثل الارتقائي"، الذي يعني للفنّانين الصبيغة التالية: "لا شيء ألوا أو
 التضادّي"، ويتسناءلُ يائساً: "أيـن نعشـر على الإرادة التـضاديّة الــي

تفرض مشالاً تضاديّاُ؟" حاول يتسِ تجسيدَ جزء من الجواب، بدءاً مـن ديوانه (خلال أقمار صامتة وصديقة)، وصولاً إلى ما تلاه من أعمـال، ،


 ليس ممتعاً، على وجـه الخـصوص، أن نعـتـبر الــنعر، في أقـوى








 للقوى أو للـهـواجس الخطـرة، وانتــلابُ القــوى إلى نقيـِِها. دعونـا


 النوازعُ التدميرية من فيض طاقاتنا ، ورغباتنا العدوانية.
 بالتماهي، ذاك التماهي الذي يعتمد على تشويه الغايـة أو الموضـوع، والذي يمكن أن يبلغ حدّ الانقلاب إلى نقيضِه. إذا حاولنا أن نطبّق هذا

على سياق نموذجنا للانحر اف، يصبحُ التــسامي، عندئــذِ، نوعـاً مـن "الأسكسيس" التطهر -نرجسية||، أو تحجيماً للــذات يـستى إلى تنــيـير
 في آنٍ معاً. الناتج النهائي لعملية التطهُر النرجسية، شـعريأ، هو تشُكيلُ




















جميعها قُدّمت من أجل تجديد الحيويـة الإنـسانية. في عمليــة التكـتَّم





 ضال لما يمكَن أن يكونَ مدكناً.

لا يمكنُ للاكلهِةِ أن تقبل المرشوةَ، يقول أفلاطون. كذلك التـضحية، ، لا يمكنها أذ تطمع بعرفان عن هبـات مـن المفتـرض أن تـأتي. يقتـرحُ







 للحياة، وارتكابُ الخَطأ في الشِعر ضروريٌّ للشُعر.
 عن صدمة الشاعر القسرية جراّاء توسّعه الجمـالي الخــارق. ومــن دون
 ستيفنس أن يصيرَ ألأرنبَ، ملك الأشباح

العشبُ و فير"، ممتلئٌ بذاتِكَ. الأشجارُ حولكَ، ومن أجلكَ، و كلُ رُحابةِ هذا انلّيلِ من أجلكَ، إنها الذّات تلمسُ كِلِّ الحوافّ،


وأنت ذاتكَ تصبح
زوايا اللّيل الأربع.
مغموراُ بالنشوة، يصبحُ الثشّاعرُ نقشأ في الفضاء، إلا إذا استطاع أن يجرحَ نفسَه، من دون تفريغ ذاته مسن الإلهـام. لا يستطيعُ الـشـاعرُ أن أن يتقبّل حالة أخرى من "كينو سيسِ" [تكرار و قطيعة]. الاستسلامُ المفيدُ،
 ذاته، حيث غيابها، أي الذات، سيجعله أكثر تميّزا أ كشاعر. كآليـة مـن آلِيات الدفاع الناجح ضدّ قلقَ التأثّر، تفترضّ " حالة "التطهرّ النرجـسي"

 وكلّشيء برّاني، يتمّ طمسها جميعاُ، إلى أن ينبثق أسلوبٌ


درجات النّر جسية.
ما يعنيه الشاعرُ القويّ، بصفتِه أنانيـاُ، يكـونُ صــحيحاً، ذلـك لأنّ
 شعراء عصر ما بعد الأنوار الأقوياء بوصـفه دائمـأ تناقـضاً في اللّفـظـ، ، وليس مجرّد ألم محض، لأنّ كلّ انحـسار في محـيط الـدائرة يُعـوّضُ

عنه بالوهم الشعري" (خدعـة، ومـع ذلـك قـصيدة قويّـة) القائـل بـأنِ
 (كفيلـــوف، ولــيس كـشاعر ) "بالبر"انيــة"، أو بالمبازكــة اللاّهوتيــة


 يدمْره، أي سلفه، وبخاصّة أنَ السلف اكتسبِ الآن شخصيةً مركَبـةَّة أو

 لأن تـصحّحان وتكمـالان الأمـواتَ، أمـا
 المنافسةَ بإطلاق، أو الصراعَ حتى الموتِ مع الأموات.







 يتمسّك بأسبقيته إلى الأبد؟
 جدّا"، (أو ظن" الشُعراء في دخيلتهم الجو"انية كذلك) ، عصرٌ يمتـدَّ مـن

هوميروس إلى شُكسبير • في محرقِ هذا النسيجِ من التأَنْرَ السخيّ، يقـعُ دانتي، في إطار علاقتِه مع سلفه، فير جيل، ، الذي حرضّ مريـدَّه علـى




|تطهِّر - نر جسية|، يكابدلُها كلُ شُاعرِ قويًّ:
 وســتيتيوس وفيرجيـل جـــــارَ النُــار، ويلتقــون جميعـاً


 القديـــة والوسـيطة، مهـا قَد يخطـر علـى بـال هـذا هـو أيـضاً المفصل الـني يختفي فيـه فيرجيـل مـن القصيدة


 المقطع الحـرفيّ الوحيد بـِ القصيدة المأخوذ مباشرةً مـن

 الـني كان يربطهـا بزوجهـا، ومـن شـمّ تتنبّاً بموتها على المحرقــة: "agnosco veteris flammae vestigial". وٌِ (المطهُر) يستخدم دانتي البيـتَ ليستحـصرُ حبَّه لبياتريس عنـدما عادت: antica famma ،"conosco I signi dell

ثانيــــا، تبتـــــهِلُ الملائكـــــــةُ احتفـــــاءً ببيــــــــريس: Manibus o date lilia plenis اســتخدمـه "آنكايـسس" ليـشير إلى ظـلـّ ابـنٍ مـن أبنــاء
 "Tu Marcellus sire" المطلـقى، بـالرغمم مـن خلــود رومـا. يقـولـو البــاحثون إنّ المقصود هنـا هـو السوسن الأرجـوانيّ للرّثـاء. آمـا فحـواه


 الـشهواني وقـد تـوارى عـن الأنظـار: "فيرجيـل، فيرجيـل، فيرجيـل،" مـردداً بــذلك صـدى اعـتـراف فيرجيـل بعقــم
 حيث يقول: "يورايدس، يورايدس، يـورايدس". وهكذا، فإنّ الوّ "الأيروس" الأسود للعشيقة "ديـدو"، وعبر السلوى الاسـتبطانـية الـية


 فالمسافرة المسمّاة بياتريس تطلقُ عليه اسمُ: "دانتيا".

فعل التسمية هذا، بعد التطهرّ ، هو، على أية حال، العنصر الأخير


 لدى وردذورث، وكيتس، وبروانينغ، وويتمان، وييتس، وستيفنس إنس الـنس

لنذكرَ ستّة فقط من الأصوات الشعرية الحديثة ـ هي بالـضرورة بمثابـة
 الأمثلة، هشنى، مـثنى - وردذورث وكيـتس، ثمّ براونينـغ وييـتس، ثمّ


 وردذورث، في المز قة المبدعة المسمّاة (بيتٌ في غراسمير) : حين كنتُ طفلاُ بريئًا بقلب
 تنفّستُ (لأنّ هذا أتذكّرْ ٌ جيداً)

وسط الشهواتِ الجارحة، والرغبات العمياء،
وعشتُ تقلّبات الغريزة المتو حّشت ،
التي كانت متعتي وإثارتي.
ما من شيء عندئذ كان أكثرَ هناءةً، ما من إغراء يقارب نصف مودّة

ذلك الهاجس الذي حثني للسفرِ
باتجاه بطولة فذّة، ،
باتجاه بحيرات عميقة، وأشُجار باسقة، ،
ثم هوّة مظلمة، وجروف شاهقة
وأبراج مترنّحة: كنت أحبّ أن أقف وأقرأ
نظراتها المتمنّعة، أقرُ اُ وأتمرّدُ،

أحياناً، في فكري، وأحياناً في عملي. هواجس بالكاد تتفوّق

على هذه من حيث الزّخمه، حين سمعتُ عن خطرٍ محدق، ، أو آشتهاهُ أحدهم بجسـارة، عن مغامرةٍ بطلُها الأولُ هو السائسُ الوحيدُ لأهدافه، ،
 واجهوا جحافلَ مسلتحة. أجل ، حتّى هذه السّاعة، لا أستطيعُ أن أقرأ حكايةً عن مر كبين سُجاعين اشتبكا في عر الك قاتل، ، وتعار كا حتى الموت، إلآ وأشعر بغبطة تفوق متعة الرجل الحكيم. أرغبُ، وأتوقُ، وأحترقُ، وأصارعُ، ثم أصير مع روحي هناك. ولكن، روضختني الطبيعة، ، وأمرتني أن أسير’ خلف نوازع أخرى، أو ألزمَ الهدوء؛
 قادماً من الجبال،

عبر مروج هادئةّ، بعدما تعلَّم قوتَّه، وحقَقَ انتصارْه ونتُوتَه، ،

، عبر مجراه اليائس ،
المحفوف بالنزاعات والبهجة.
ذلك الشتيء الذي علّمتهُ الطبيعةُ خلسةُ
كان وراءه عقلٍ يسامحُ ويبارلكُ
صوتُ الطبيعةِ الو اثقُ كان قد قد قالَ، كنْ وديعاً، وتشوقِّ للأشياء الوديعة،

وستلقى سعادتَك ومجدَكُ هناك.
لا تحفنْ، رغم أنّك بحْتَتَ لِي عن عوزٍ ما
في طموحات لطالما داعبتكَ - عن خصوم وددت لو تتصارعَ معهم، عن نصر ستكملُ مجدذَه؛ وعن تخوم ستتجاوزها، وظلام ستمخر عبابَه ؛ كلَّ ما كان قد اتَّدَ في قلبك الغضّ" الحبّ التوق، الاحتقار، الرحلة الدؤوبة،
 كلّه سوف يحيا، إذ ليس بمقدوره أن يموت. إذن، وداعأ لخطط المحارب،

وداعاً لتهافت الرّوح، التي لا تنتظرُ محرّضاً أكبر ،

عندما تكون الحريِّة في خطر ،
 الذي طالما راودني : أملي بأن أملا هذا البوقَ البطوليَ بأنفاسِ ربَّة الشُبر .










 سرعان ما سيفِّد شعره الإيمان بكل هِّ هذا.







## بفضيلتها التي تتلالألُّ في مكانها كنجمةِ،

سوف تبثُ تُأثير أ عطوفاً، حاميةُ
تفسها من كل" مؤثّثِ خبيث
يأتيها من تلك التحوّلات التي تبسطُ ظلالها
عبر آفاق الفلك السفلي".
في إحدى سونيتاته التي كُتبـتْ، بعــد عــامين مـن هــنه القـصيدة، يخاطبُ وردزورث سلفَه ميلتون، ويصفهُ كما يراهُ هو نفسه:

كانت روحُك كمثّل نجمةِ، تسكنُ وحيدة:
وكان ذاكُ صوتُكَ، الذي يشبهُ صـداهُ البحرَ؛
نقياً كالسمواتِ العارية، نبيلاُ، وحرّاً،







 تسبّبَ بها أصلاُ.

سوف يصارعُ كيتس، بعد مرور أقلَّ من عشرين عاماُ، عبئًاً ممـاتلاٌُ من حالة التطهّر، وتحديداً، الحاجة إلى الـى التسامي عبر استبطان "الرّحلــة الدؤوبة"، بحيث يكون قادراً علـى حــت سـلفِه ميلتـون صـوبَ رؤِيـا


 ربّة إلهامِه "مونيتًا"، ، تواجهُ الشُّاعرَ قائلةُ : "إذا لم تكنْ قادراً على صعودِ
هذا الدرَجَ، مُتْ فوق ذاكَ الرّخامِ حيث أنتَ.
لحمُكَ، الملتصقُ جدًا بالغبار الكوني، قلةّ التغذية ، ـ و عظامُكْ $\qquad$ سوف يجفّ سوف تيبسُ وتتلاشى خلال سنواتٍ قليلةٍ، ولن تقدرَ أسرعُ العيونِ أن تعثرَ على أثرٌ لكَ أنتِ، الآن، على تلك المصطبةِ، باردٌ جدّاً. رمل ُحياتِكَ الخاطفة سينقضي، هباءّ، في هذه السّاعة. ولا يدَ في هذا الكون تستطيع' أن تعيدَ، إلى الوراء، ساعتَك الرّمليةَ إذا احترقتْ هذه الوريقاتُ الدبقةُ،

وإذا أنتـَ لم تصعدْ هذه الدّرجات الخاللدة". سمعتُ، ونظرتُ: حاسّتان معأ، مرهفتان ودقيقتان، شعرتا بطغيانِ

ذلك التهديد الحادّ، والـهجمّة المقتر حة.
بدا الجهدُ كثير َالتشعّب؛ والوريقاتُ بدأتْ تحترقَ - حين فجأَّ ضربَ صقيعٌ ضارٍ أطرافي، آتياً من جهة المصطبة العالية، وبدأ بالصعود سريعاً ليحكم قبضةً باردةً

على تلك الشرايين التي تنبض ُفي حنجرتي! صرختّ. لكن" وجعَ صرختتي الحاد" صمّ أذنيّ ـ حاولتُ، عبثاً، أن أهربَ من الخدَر، فأبطأتُ خطاي، محاو لا الاهتداءَ إلى الدَرجة الأولىـ. كان إيقاعي بطيناً، ثقيلاً، ومميتاً وصارَ البردُ خانقاً، يضغطُعلى القلب، وعندما صفقَتُ بيديّ لم أشعرْ بهما. قبل الموتِ بدقيقةٍ واحدة، ارتطمتْ قدمي المتجمّدة

بالدرج السفلي"،
وما إن لامَسَتَهُ، بدأتْ الحـياةٌ كأنَّها تعودُ إلى أصابع قدميَّ.

ما تمّ تصعيده هنا يمثًل 'أسطعَ مثال عضويّ للخَيـال الحـسي"، منــذ




 الدواس"، بل تقترنُ بإيمـان كيـتس بهـا، وهـو إيمـان رفيـع جــداً، لا لا

 التوحيديّ بالإرهاصات الإنسانية، بوصـفها آخـر أشــكال الـسموّ في







 ببهاء عزلةٍ مطلقةٍ: بلا مكوثٍ أو معينٍ
سوى فنائي الضَعَيف، حملتُ على كاهلي
ثقل هذا الهدوء الخالد

قساوةُ الأسـلوب، وحتميـةُ تـشكيل العبـارة في قـصيدة (ســوط





 الكوابيس، الذي لا يضاهيه شيء آخر في الإنكليزية:

بعدما ظهرت فسحةٌ من أرض مفطوعة، كان أصلها غابة، ومن ثمّ سبخةٌ، كما يبلو ، أضحت الآن تربة تربة
ميئوس منها وعجفاء؛ (وهكذا يجد الأحمق بهجته، ،
يفعل فعلتَّه ويتنكّر لها، حتَى يتبدّلَّ مز اجهُ
فيتوارى! ) وعلى مسافة هكتار واحلٍ -
ثمة مستنقع، صلصال وحطام، رملّ وأرضٌ قاحلةٌ سوداء.

26
حيناً، لُطَخْ تعتملُ، متلوّنةٌ رماديةُ وقاتمةَ،

يتفتّقُ عنها طحالبُ أو أثياء كالفقاعات؛

بعدئذٍ تظهرُ شجرةُ بلوطٍٍ مقطوعة، ،
 يحدقّقُ في الموت، يُحتضرَ بينما يتلوّى.

لكنّه كان أبعد ما يكون عن النهاية! لا شيء في الأفقِ سوى المساء، لا شيء لأتقدّمَ بخطوتي أبعدَ باتجاهِهِ ! وإزاءَ هذا الخاطر يمرَّبي عصفورٌ أسود عظيم، وهو الصّديق الحميم لأبوليون،

ويلامسُ قَعْتي - ربّما كان هو الدليلِ ُ الذي أبحث عنـه

ناظراً إلى الأعلى، مدركاً أنني هرمتٌ قليلاً،
رغم الغسق المنبلج حولي، رأيتُ السهلَ يحررّرُ فسحةٍ
للجبال حولي ـ كأنّما مع هذا الاسم كان علي" أن أباركَ قمماً شُاهعَةُ وهضابأ وعرةُ، مسرو قةُ، الآَنَ، من المشهُد. كيف لها إذن أن تباغتني ـ ساعدني، أنتَ، على فكَ اللّغز ! كيف سأتخلّصُ منها، هذا هو السؤالُ 'الواضحُ'

بلظى شُديدٍ، هبطِّ عليَّ كلَ هذا، ،
أكانَ هذا هو المكان!
هاتان الهضبتان على يميني رُبضتا
مثل ثورين تالصقا في عرالكُ، قَرناً بقرنٍ!


بعد حياة أُنفقت بكاملها للتدرّب على المشُهد !

ما الذي يقبعُ في المنتصفِ سوى البرج نفسه؟ برجٌ صغيرٌ مدورّ، يجّلسُ القرفصاء ،

## أعمى كقلب الأحمق، ،

بُني من حجارة بنّية، ليس لها نظيرٌ
في كل "أنحاء الأرض.
جنيُ العاصفةِ المتهكمّم
يشيرُ للقبطانِ نحو الجرفِ الذي لا يراهُ،
كي يتحركَك، فقط، عندما يبدأٌ الجمرُ بالاشتُعالن.
لماذا نعتبر هذا نتيجة مـن نتـائج "أسكـسيس" |تطجّر ـ نرجـسـية|؟
 يقبل البطل مجتمع الجبنـاء، كمكـان طبيعـي لـه في الحيــاة الآخـر










 لكي يعيشان ويموتان في كنف صفائه. أورفيوس بالنسبة إلى شللي هـي الـي الشّاعرُ في قصيدة (ألاستر)، الذي يشهد رحيل الرؤيا والحبّ، ويـصرخ

عالياً: "النومُ والموتُ / لن يفرّقانا طويلاً"". مــن أتـون هـــا "اللآنــدم"













 إذا ما قورنت بتصعيدات شُخصيات أعظـم مئـل وردذور ثـ وكيـتس، ،
 تقريباً، الفائدةَ الملموسةَ.
إنّ فكرة فرويد عن التسامي كميةٌ، وتتضمّنُ، دائماً، سقفاً أعلى تتمرّد





وكشولين يعرفان الهزيمة فقـط مـن خــلال نقائـضها، وهمـا وحيـدان



 بو صفها فعلاُ دلاليأ.





 الإنكليـزي، بعــد عـصر الأنـوار، بححيـث باتــت تتناسـبُ وضـروررات التسبامي، في حين أنّ السلف الأصلي والعظِيم للشُعر الأمريكي الحقيقـي
 تكونا شُيئاً واحداً، وهذا ما يجعل من حالة "أسكسيس" أمراً مستحيلاً






 وحـوافـ الجبــال، وشــلالات نياغـارا، وكــلّ ســريرٍ لزهــرةٍ

تنوجـدُ مسبقاً، أو تتعالى، مٌِ حالـة مـن الحـدس السحريّ






 جعلها سلسةً شفّافةً للآخرين .

هو ذا السمو" الأمريكي"، الذي لن يتنازلَ عـن مبـدأ اللَّـنة، لــصالحِ









 ويتمان في قصيدة (عبور قارب بروكلين) يـرى بـأمّ عينــهِ "غـروبن

 يرون، مثلما رأى، ويفعلون، مثلما فعـل. غـير أنّ قـصيدته الملكيــة،

مثلها كمثل كلَّ أعماله الناضجة، تتركَزُ بكلْيتها حول ذاتـه المعزوولـة،


 تتسْبَه بالشّمس، فهذا يؤد"ي إلى تحقيق حالة من التطهّر النرجسيّ العارم: مدهشةَ وهائلةُ تلك السرعةَ التي سيعشُنُني بها شُروقُ الشَّمسِ لولا أنني، الآنَ، كما دائماُ، أرسلُ شرو قاً منتي أيضاً.

نحن أيضاً نصعدُ قبَة الستّماء ، مدهشين وهائلين كالشّمس ، نجد ذواتَنا، آٍْ أيتُها الروحُ، في هدأةِ وبرودةِ

انبلاج الفجر.

صوتي يسافرُ صوب آفاق
لا تقدرُ عيني على رؤيتها ،
بدورةٍ من لساني أحتضنُ العوالمَ وآفاقاً أخرى من العوالم.

لماذا ندعو هذه الر"حابـة اللامتناهيـة بـالتطهرّ النرجـسيّ؟ في هــنه
 التسامي؟ أي" تكثيف جعل مـن ويتمـان هـذا الـصوت الـني يـرى مـا

لا يقدرُ حتى بصرهُ الوصولَ إليه؟ إذا كان ما من شـيء يــأتي مقابـلَ لا








 الشّاعرِ المركزيٌ الذي سيأتي في أقصى الجنوب تعبرُ شمسُ الخريفـِ
مثّل وولت ويتمان، قاطعاً السّاطئَ الطّويلَ المتوردّدَ. يغنّي وينشدُ للأشياء التي هي جزء منه، ،
للعو الم التي كانت، والتي ستكونُ، للموتِ والنّهارِ. ينشدُ، لا شيء نَهائي". لا أحدَ سيرى النهايةً. لحيتُهُ من نارٍ، وعصاهُ لهبُ" ير قَص".

إنْ مناقشَة التطهر النر جـسي الـُسعريّ يجـبـ أن تـأتي أخـيراً علـى



"معلّماً أكثر قسوةٌ، وأكثر إرباكاً"، مع ذلك، يمكن أن ننعتَه بأيّ شُـيءٍ آخر سوى بناسكِ الروح، وسيكون سعيداً لو أنّ قصائده كانــتـ تـشـبهُ آن



 في أفضل لحظاته، يجهد ستيفنس لأن "يجعلَ من الصعب قلـيلِّ علـى


 فرويد"، كتب ستيفنس مرةً، "كانت مجهر الشُعر"، وسـتيفنس، أكثـر من أيَّشاعر حديـ آخر ، كتب بشُكل تلقائيّ انطلاقاً من كونه إنـساناً
 وللعقَل الذي أطع أوامر "مونيتا" حـول ضـرورة "الـتفكير بـالأرض"، ، فقط ليكتشف أنّ هنا و حده لا يكفي:
ما من شيء أكثرَ سكينةٌ من القمرِ سابحأ، متحر كأ، باتجاهِ الليل. ولكن ما كان علِه حالْ أمٌّ يعودُ وينتحبُ على صدرٌِ.

النضجُ الأحمرُ للأوراقِ الدائريةِ مثقل بتوابل الصّيفِ الأحمرِر،

ولكن تلك التي أحبّها
تصيرُ جدّ باردةً بعد لمستِهِ الأخيرة.

أيَةُ سلوى في فكرةِ أنَّ الأرضَ لهِ أعذارُها،
وأنّها كاملة، وأنّها النهاية ،
وأنها في حد" ذاتها كافية؟

















أن يكون، لو أنّه كان متحرّراً من الضرورات المرعبة للتكتّم، كما هـو الحال هنا في علاقته مع إمرسون : الظهيرةُ نبعٌ مرئيٌّ،

 وأكثر الآباء غموضاً، وأكثر البطريركيين غموضاً، ونبلٌ يوميٌ من التأمّلّ ،
يروحُ ويججيء في صمتٍ يخصشُو وحدهُ.
نفكَر، إذنْ، عندما تشرقَ الشُمسُ أو لا تشرقَ'. نفكّر عندما تترنَّحُ الرّيّحُ فوق بحيرةٍ في حقَلٍ

أو نضع أقنعةً على كلماتنا، لأنَّ الريّح ذاتها، تعلو وتعلو ، تار كةً صدى" مثل آخرِ خَرَسٍ للشْتَاء عندما يمضي.

أكاديميُّج جديدٌ، يستبدلُ أخرَ، كتيقاً،
 سينـدُُ الإنسانيَ الذي يمكنْ أن يُرصفَ.

البحثُ عن الإنساني＂الذي يمكن وصفه ما هو سوى تقليص للحلـم

 التي يُمنى بها الشُعرُ نفسه．

类 米 米

## الفصل السادس

$$
\begin{aligned}
& \text { ما من مر سیى. } \\
& \text { ليس النوم، ليس الموت؛ } \\
& \text { ومن بدا كانْهُ يموتُ يحيبا. }
\end{aligned}
$$

إمرسون

APOPHRADES
أو عودة الــمـوتى

اعتقدَ أمبيدوقلس أنّْ النفس، أثناء المـوت، تعـودُ إلى النّــار، مـن حيثُ جاءتْ. ولكنّ روحنا الحارسة، الـتي هـي في آن ذنبــا وألوهتــا الكامنة أبدأ، تـأتي إلينـا، لـيس مـن النــار بـل مـن أسـلافنا. العنـصر المسروق يجب أن يُسترجع، والروحُ الحارسةُ لا تُسرقَقُ أبداً، بل تـلـُ أتي
 يمكن أن يقبل الجريمةَ والربوبيةَ، في آلنٍ معاً. ترصـدُ صـيرورة الخيـال هبـوطَ الـروّوِ الحارسـة ، ولـيس هبـوط النفس، بيدَ أنَّ التشهابهَ بين هذين النّوعين من الهِبوط كبيرٌ جدّاًّ : قد يحدثُ أن تكونَ حياةٌ واحدةٌ بِمُابة عقاب عن حـياةٍ أخرى، مثلما تكونُ حِياةُ الابنِ بمثابة عقابر عن حياهِ الأب, قد يحدثُ أن يكفّرَ عملُ شثـاعر كـبيرٍ عـن عمـلِ سـلفِهِ. ويبـدو أنّ

 حيو اتنا، وهـم لا يعودون بدون تعكـيرِ حيـاةِ الأحيـاءـ، الــشّاعرُ القـويُّ
 التنقيحية مع الموتى. هذه الهشاشة أكثر ما تكــون واضــــة في فـصـائد

تسعیى ’ِحقيق صفاء نهـائيّ، وتجهـدُ لأن نكــون بيانـات محــدّدة، أو

 نهغضتُ، من أجل فسحةٍ بدتْ كمحمية، خلال مشهجِ الغابات والمياه. ني وضح النّهار، كانت مزقةٌ لطيفة"
 تسقطُ فوق الأرض الشاسعة فيصيرُ المكانُ كلُّهُ
$\omega_{0}$
t.me/t_pdf
مغهور أ بأصداء سحرية،
تتاغمُ معاً
لتبنكرَّرَنيمةً منـيةً،
أو دلالةُ مربكة ...

هنا، ومع اقتراب أيمامِهِ على التلاشي، ينفتحُ شُللي، محددّداً، على رعـبـ أنُشودةِ وردذورث (تجلِّات)، مستسلماً "لضوء النُهار العادي" لسلفِهِ:

- أنا، وسط الز حام ضعتُ،

أنا، لم تتأخّرّ الزهورُ الجميلةُ طويلا
أنا، لا الظلُّوُلا الخلوة،

أنا، لِيست أغنية تلك الساقية الهابطةُ إلى النسيِان،
أنا، ليس سراباً ذاك الطيفُ المبكرُ الذي تحرّلَ فوق حر كته ـ ولكن وسط

أعنف الأمواج لتلكُ العاصفة الحيّة
ارتميتُ، وعر"يتُ صدري لطقسِ
ذالك الضوء البارد،
الذي سرعان ما تعطبُ أنفاسُهُ الروحَ.
 وردذورث بحكم الميت (شعريأ) منذ زمن (بـالرغم مـن أنْ وردذورث

 يعودون جراء الوساطة المقصودة، زيفاً، لسُعراء أقوياء آخرين. كيـف الانـ


 تنَييليٍ لم يستطيعوا هـم أنفسَهُم أن يشُبعوهُ.
هذا القاسم التنفيحي، (apophrades)، الــذي يعـني أيـام الـنحس

 له، بحركة تنقيحية، نهائية وجليلة، تقوم بتطهير هذا التجمهر النـهائي"

للموتى. يقدّمّ يـيـس وسـتـيفنس، وهمــا أقــوى شــاعرين في عـصرنا، ومثلهما براونينغ وديكنسون، وهمهـا أقـوى شــاعرين في نهايــة القـــرن
 بين القواسم التنقيحية جميعاً. فهؤ لاء استطاعوا إنجاز أســلوب يقـنصُ

 هؤلاء المعاصرين كانوا موضوعاُ لمحاكاة أسلافهم لهمr، وليس العكس.









 عادوا محتفظين كلّياً بقوتّهم، عندئذِ يكونُ الانتصارُ انتصارَهمم:
ترعبنا حوافُُ القمةِ ما تزالُُ

عندما نطيل التفكيرَ بالموتى أو بالعشيقة؛ ولا تقدرُ المخيلةُ القيام بكلّ هذا ، في هذا المكان الأخير من الضوء؛

يجرؤ أن يحيا من حرّم على نفسه
أن يكون عصفوراً،
ومع هذا تراهُ يخفقُ بجناحيه
في وجهِ انُفراغِ الهائلِ الذي لا يُحدّ للأشياء.

كـان روثُكـة يأمـلُ، هنــا، أن يكـون روثكــة المتـأخرّ ، لكـن، يـا للأسفف، هذا كان ييتس في قصيدة (البرج) و(الدَرَج اللّولبيّ). روئكــة
 في (الرباعيات):
أعتقدُ كل" الرّحلات متشابهة
الحركة باتجاه الأمام، مسبوقةَ بترددّد قليل،
تم نكون جميعاً وحيدين، ولو لوقتِ قصيرٍ
مشغولين، بوضوح؛ مع أنفسنا ...
وئمّة روثّكة متأخّر ليس أحداً سـوى سـتيفنس في ديوانـه (تبـدّلات
الـصيّف)، وروثيــة آخــر متـأخّر هـو ويتمـان في مرئيـة (اللّيلـكـ)،


 بشكل أو بآخر ، وصارت إحدى خصائصه. ولكن من خاصـّية (عـودة
 ذلك أنه لا توجدُ مقاطع لدى ييتس، أو ستيفسس، أو ويتمان، تـدفعنا

للقـول إن روثنكـة هـو الـنـي كتبـها. في سـوداويات قـصيدة تينيــسون

 إليوت نفسه أصبح معلّْمـاُ في جـوهر المعادلــة الــتي يطر حهـا القاســم التنقيحي (apophrades). أو، في لحظتنا الراهنة، فإن إنجازات جـون


 بحاّ ذاته إنجازٌ ما كنت لأظنَّه ممكناً.





 لجون أنبري، أحد أكثر الأبناء شرعيّةٌ لستيفنس :

مثل أكاديمي" مملّ، أرى، بعشُق ،
منحى قديمأ يلامسُ عقلاُ جديدأ.
يأتي، يبرعمّ'، يُمرُ، ويموتُ'
الاستعارةُ السخيفةُ تكشُف مسارَ الحقيقة.
براعمُنا تلانُتْ. بذلك نكونُ نحن الثمار .

ثمر تا يقطين انتفختا على كرمتنا، ،
تضّجّان في طقس الخريف، ملطّختان بالصقيع، '
متنكرّ تان بسمنةِ نضرةٍ ،
حتى تصيران غرائبيتين.
تتدلّيان مثل بطيخِ مخدّد بالثآليل، ، ، مزوقّ ومخطّط
والسماءُ الضاحكةُ وسترانا نحن الاثنين
مغسولين حتّى القشرة
بمطر الشتاء الصدئ.
(العدسة، viii).

كمثل برتقال صافٍ نملكُ مفردةُ يتيمةُ كلّها لبٌ وكلّها بشُرةٌ، تستطيعُ أن ترى، من خلال غبارِ الجراحَ، المحيطَ المركزيَّ الذي يسبحُ في مداره خيالُنا. كلمات أخرى، طرقٌ قديمةٌ، ما هي سوى زخارف وامتيازات فيات فرعية مقصود بها أن تُحدث التغييرَ حولنا مثل كهفـ.

لا شيء يثير الضحكَ
في أمر كهذا. أن تعزلَّلبّ تأرجحِنا

وفي الوقت ذاته تدعّمْ بُرعمَهُ
الذي يشبه زهرة الخزامى،
من أجل خيرٍ متخيّل.
(viii جزء (جز)
وجهـهةُ نظـرٍ قديمـة للتـأثّر سـوف تفتـرض أنْ المقطـع الثــني "مشتق"'، من الأُوّل، ولكن فهمــاً جيّـدأ للقَاســم التنقيحـي" (عـودة الموتى)، سيكثـفُ الأرجحية النسبية لأسبري، في في صر اعه القسريّ مع الموتى. هذا المأزق الخـاصّ، عنـدما يفعـل فعلـه ، لـن يكـون

 قصيدة (العدسة) الآن، بمعزل عن قصائد أخرى كتبـها سـتيفنس، ، أشعر أنني مجبر على سماع صـوت أشــبري، لأنـه الـتقط أســلوبية ستفينس، ربّمـا بشكل لا مهرب منه، وإلى الأبد. عندما أقرأ قصيدة
 به أن يكون وديعاً. في بدايات أنُبري، ووسط الوعود والإخفاقات التي يختزنها ديوانُـه الأوّل، (بعـض الأشـجار )، الا لا يمكـن تجاهــل


عن السلف قد تمّ تسجيله، لاحقاً : يضعٌ الشنابَ قفصَ العصفورِ

قبالةَ البحر الأزرقَ. ثم يغادرُ مبتعداً، ويبقى القفص'. الآن

رجالٌ آخرون يظهرون، لكنّهم يعيشون في أقفاص.
البحر يحميهـم كالحائط.
الآلهةُ تعبد خططّاً رسمتْهُ

امرأةّ، في ظل" البحر،
الذي يستمرّفي الكتابة. هل هناك
اصطدامات، اتصالات على الشاطئ

أم هل تلاشـت الأسرارُ عندما
غادرت المرأةُ؟ هل ذُكر العصفورُ
في سجلاّت الموج، أم أنّ اليابسةَ تقدّمت؟
هذا هو إيقاعُ ديوان ولاس ستيفنس (عازفُ الغيتار الأزرق)، وهـو


قساوتها:
اللبلابُ على الحجارةِ
يصبح، تدريجياً، الحجارةَ. النساءُ يصبحْن

المدنَ، والأطفالُ الحقولَ،
والرجالُ، في الموج، يصبحون البحرَ'

الحقولُ تنصبُ الفخاخَ للأطفالِ، والقر ميدةُ تصبحُ العشُبة، والذبابُ كلُّه وقعَ في المصيدةِ،
عميقاً، داخلَ أحشُاء العتمةِ، ،
داخلِ عتمةِ الوقتِ،
يعرّش الزّمنُ فوق الصّخور كالنبات.

توحي قصيدة أشُبري المبكرّة بأنّ ثمّة "اصطدامات، واتصالات



 يتـْضاعفُ فقـط"، عنــدما تعلــو "اصــطداماتُنا واتــصـالاتُنا"، إزاء الإيقاعات الأعلى للبحر . في الوقت الذي يحاول فيه أشبري الشـابَ



$$
\begin{aligned}
& \text { يابساً، بلا أجنحة، ، لكنّه يبقى حيّاً. } \\
& \text { النشازُ يتضاعفُ فقط. }
\end{aligned}
$$

الذي يبدو فيه هذا السلفُ مستعداً لقبولِهِ تمامأ. قد لا يُذكر المريـد







 في إهاب قصيدة:
ولكن ماذا بإمكاني أن أستنتج من كلّ هذا؟ زجاج من مراهنات متشابهة تغتصبه اليدُ الفاعلة، مثل حُمكم مبرمٍ، فهل ما يز ال طقس الرؤيا قائمأ؟

أن يصطدم شخصصان
ببعضهها في الغسق يعني أنّ زمن الغزو الغامض قد انتهى :

 الإثمَ قد تحدّث إليها، كلمات مثل شواطئ مئ مبعُرة ، بنية اللّون، تحت الإشارات العابرة للهواء.

هذا المقطـعُ الأخـيرُ مـن قـصيدة (جـزء) يعيــُ أشــبري، في دورة كاملـة، إلى ديوانــهِ الأولّل (Le Livre est sur la Table) أو (الكتـاب






 [عودة الموتى] الإيجابية الرحَّالةَ حكمةً صعبةً للقصيدةِ الفلــسفية الــتي سِمّيّها، بشكل مناسب، (أسرُعَ رتقاً) والتي تنتهي بالمقطع التالي : ... متعلّماً كيف يقبل
اللحظاتِ الصّعبة كهباتٍ وعطايا،
كونه في حيرة: من أمره،
هذا التحضير" اللامبالي
رشَّ البذارَ المائلةَ في الأثثلام،

حيث دائماُ يعودُ أدراجَه إلى الوراءن
واضعأ مرساته في بدء البدءْ،
في ذالكَ النّهارِ من عهلٍ مضى.
هنا يحقّقُ أشبري غمـوضِ الأسـلوب الــُـعريّ، ولكـن فقـط مـن خلال فردَنَة التكتّم الشعري".

يرتبطُ غموضُ الأسلوب الشعري، والوفرةُ التي تتجلّى جمالًا لدى
 بعبارةٍ "غموض النرجسية". هذه النر جسبية هي ما اصططلح فرويـد علـي








 السلف، تكون ممكنةٌ فقط من خلال إفراطِ في حبً الذآت. تـتوقف


 جعل الشعرِ مدكناً.




 لأولئك الشُعراء من أمشال براونينغ، وييـتس، وسـتيفنس - وجمـيعهم

قهروا العمر المديد. إنْ نصوص (أسـلاندو)، و (قـصـائد ومـسر حيات

 أو [عودة الموتى]، التي يكمن جزء من غاياتها وتأثيرها في جعلنا نقر أ بشكل مختلف ـبمعنى، جعلنـا نقـرأ وردذورث، وشـللي، وبليـك، ،


 فصائد الحنين المنكفئة إلى ذاتها، بل بل بوصفها اختز الألا وتثبيتـأ مطلفـين







 بعد الأنوار . هل بدأ قلق الأسلوبِ بالتبدلّ في الوقت الذي



 والتعرف إلى خصائصه، إذا استطعنا، وإذا لم يكن الـصوتُ مـختلفـاً،

إلى حدّ ما، عن إيقاع الأسالف والمعاصرين، فإننا نفضّل التوقّف عن الإصغاء، بغضّ النظر عمّا يريد هذا الصوتٌ أن يقولـَه. كــان للــدكتور



 إزاء تعثّرِه بأفكارِ بدتْ له جدّ أصيلة":
تَوُِ قصيدةُ (باحة المقبرة) بالـصّور التي تجـدُ مـرآةً لهـا

 العظـام"، تبــو كي أصـيلةً: لم أعنـر علـى أفكـار مــشابهـة

 علــى هــذا المنــوال، لكــان مـن العبــت أن نلومــه، ومــن اللآّجدوى أن نمدحه .

أفكارٌ أصيلةٌ شُعرَ كل" قارئ بها، أو أتى على قنى قناعة أنه شُعرَ بها. يــا
 رؤية. هل كان جونسون محقًّأَ في رؤية هذه المقاطع أصيلة؟

هذه العظام، كي تُحمى من الإهانةِ، أقيمَ لها نُصبٌ هـُّ بِ بالقرب منها ،
زُيُنَ بِوافـِ جلفةٍ، ومنحوتاتِ عشوائية،
مستجدياً آهةَ عابرة.

أسماؤهم، سنو اتُهم، كتبتها الربّةُ الأميّةُ،
تعزّزها المريُيةُ ومكان اليُهرة:
أكثيُر من نصّ مقدّس تبعثرَ هباءً
كي يتعلّم الورِعُ المهمَكُ كيف يموتُ

إذ من جعلَ النسيانَ فريسةَ،
سوى هذا الكائن الممتع،
القَلق، قبل أن يستسلمَ،
حين غادرَ الأرو قَةَ الدافئةَ للنّهارار ،
ولم يلتفتْ إلى الوراء

ولو بنظرةِ شوقِ واحدة؟

حتّى في رمادِنا
تظل" تعيشُ نيرانهَم المألوفةَ

الكاتـبُ ســويفت، وقـصيدةُ (الأوديـسّة) الــتي كتبــها بـوب،









 النّوِع الحدسي والاستعاريّ من الخلودِ الذي ينكرُّهُ علينا قلقُقُ الكأثرّ













مرشّحين للشّهرةِ، أنّه حين لا يكتـبُ المـرءُ نثـرأ، فهـذا يعـني أنـه يكتبُ، بالتأكيد، شعراً"، يبدو أن جونسون مزج بين عبع الألـون الأصـالة


 عندما نهملُ 'المحتوى، ونبحث


 في العقود الأخيرة من عصرنا.


 القلقةِ لُديه إلى التعـبير عـن نفـسهـا. في رئــاء موسـكوس (Moschus) لبيون (Bion)، يبدأ الشـاعرُ بإعلان موت الشُعر لأنّ بيون "هذا المغنّي

الجميل، قد مات"
أنتِ، يا طيورَ الهزارِ التي تنوحُ بين الأوراقِ الكثّةِ للأشَجار، بلَّغي


"دوريس" الإغريقي"ّ.

ابدأن، أنتنّ يا ربّات صقلية، ترنيمداتيكنّ الجنائزية.
وقبل أن تنتهي قصيدة (رثاءُ بيون)، كان الشاعر موسكوس قد تد تعثّر بالاكتشاف الضروري السعيد بأنّ الأغاني لم تمتْ جميعاً بموتِ بيون :
. . . كـــنّني أُنــشدُ لـــكَ ترنيمـــةُ حـــزن أوســــونيّة (Austonia)، أنا الذي لستُ غريبأ عن الأغنيـة الرّعويـة،


تركتَّ الأغنيةً .

## ابادْن، انتنَّ، يا ربّات صقلية، ترنيماتكنّ الجنائزيةَ









 شُاعر آخر . حـتى شــللي، في قـصيدته الانتحاريـة (أدونـيُسُ)، تــــك








موقفه من الأســلاف، ومـن المعاصـرين، الـشُاعر القـويّ، بامتيـاز،
 أنّ المرحلةَ الأخيرة من جدليةِ التكتّم تفعل فعّلَّها.

يمكن اعتبار الشعر البريطاني والأمريكي، على حدّ سواء، على الأقـلـّ منذ ميلتون، نموذجين لبروتستبانتية بديلةٍ وقاسية؛، ولذا كان الشُعر الإيماني الصريح، خلال القرون الثلالثة الماضية بمجمله شعرا أفاشـلاُ. لقــد تـــازل





 بشكل طبيعي من حساسية بروتستانتية، لأنّ الربّ البروتستانتي يبدو وير دائماً منسُغلا برمي أطفاله إلى المأز "كونوا مثلي" و"لا تتو هّموا أنكَم مشلي تماماً".






 وهجُجها إلى كلْ مكان. عندما يأتي الشُاعرُ ليشهَُ نهايتَه، فإنـه يكتــشف

حاجتَه إلى بعـض الـبراهين القاسـية الـتي تؤكــد أنَّ قـصـائلدَه الماضـيةَ ليست مجرّد هياكل عظمية، وهكذا يبحث عن دلائل تثبـتُ نـخبويتــه،

 الممتعُ للحالة الإيجابية لعودة الموتى (apophrades).
 مسيرته الأخيرة، بالحماس اللامبالي تجاه العنف، أي العنف من أجل العنـف، نجــح في جعــل المـوتى يعـودون، ولكــن عـبر اســتخدام

مصطلحاته الخاصة به:

ة
t.me/t_pdf

في الأسفل، تتصصارعُ الأمواجه، عبثاً، متهورَرةَ وطائشُةُ، وتهجرُ لكي تشعرَ الحركةَ الخاطفةَ والثابتةَ للسفينة.

لكنّ السفينة في الأعماق الهادئة تشقُّ طريقَها حيث في الغرف البهيّة تنحني الأنـكالُ

تحت تلاطم المدّ الذي لا يهدأ
والأنثى حلّت ضفائرَ الصورِ المحبوكةِ
عن أحزمةِ الطفولة الثانية، وتناولتْ التابوت، مهدَهَا الأخيرَ، من محرابِهِ،

ورمته باحتقارِ في مسيلِ المياهِ.

نشعرُ، لدى قراءتنا لقصيدةٍ شــللي (سـاحرة الإلـه أطلـس) ، أنّه، أي شللي، قد حفر عميقاً في ذاكرةِ يتس، ، وأنّ هذا الأخير
 لقصائده البيزنطية، غير قادر على إخر اجهها من رأسِسـه. نـصادف الظاهرةَ نفسهـا هنا :

أيتُها الحشرةُ العاشُقَةُ للشُّمسِ،
يا لغبطةِ ساطانكِ!
أنتِ بحّارُ الغلاف الجويّ؛
السبّاحهُّ بين أمواج الهواء؛
مستكثفة الضّوءِ والظهيرة ؛
الأبيقوريّة في حزيران؛
انتظري، أتوسّل إليكِ، حتى أصيرَ
على مسافةٍ قصيرةٍ من طنينكِّ،
-
فكل شيء؛ من دون حضورِه، شهادة.
كلُ شُي؛ كُ من دونه، شهادةٌ ـ بالتأكيد، هذه الأبيات يجـب أن تكـون لديكنسون، لكنّها لإمرسـون، مـن قـصيدة (النحلـة المتواضـعة)، وهـي قصيدة اعترفت ديكنسون يومأ بشُغها الكبير بها. الأمثلة كـئيرة، فالــناعر ميلتون، الغرائبي، المدهش، كثيرأُ ما يبدو وكأنـّه قـد "تـــثّثرّ "في أمـاكن عدّة بالشّاعر وردذورث (عكس عقارب الــساعة)، كــلك الأمـر بالنـسبة

(عكس صيرورة الز"من). شللي في قصيدة (شينشي) يمتح مـن براونينـغ؛





 وريثاً لماثيو أرنولد
"دع الشُعراء الموتى يفسحونَ طريقاً للآخرين. عندئذِ، كنــا سـنأتي





 الأسلاف يحاصروننا كالطوفـان، ويمكـن لخيالنـا أن يمـوتَ، غرقـاً، على أيديهم، ولكن ما من حياة للمخخيلة ممكنـة، إذا تم تْجنــب ذلـك



 الحركة العكسية:

الخطـرُ الأوّلُ والأخــيرُ، الـنـي يحيـقُق بالكائنـات الحيّــة،

 يكون فقَط بمثابـة وسـيلة للـخـلاص، كمـا هـو مـذكور ـِو
 يمكن أن يكون سكّان اليابسة قد اكتشفوها لاحقاً .



 حيث عاش أسلافهمه، منذ أكثر من ثلاث مائة ســنة، في ظـلِّ المـلاكِ

*     *         * 

خاتمة
تأمّلاتٌ على الطّرِيق

بعد أن ارتحلَ على جواده لثلاليةِ أيامِ بلياليها،
كان قد وصلَ المكانَ،

توقَف لِتأمّلَ ما يمكنُ فعلهُ
يجب أن يكونَ هذا هو المكانُ.
إذا وصلتُ إليه،
سوف لن أكونَ بذي قيمةُ.
أو، لا يمكنُ أن يكونَ هذا هو المكانِ

وأنا، نفسي، لن أتلاشیى.
أو ، قد يكون هذا هو المكانُ.
ولكن ربّما لم أصلْ إليه.
ربَّما كنتُ هنا دائماً.
أو، ما من أحدِ هنا، وأنا هنا فحسبُ، في / ومن المكان.

وما من أحلٍ يمكنُ أن يصلَ إليه. قد لا يكونُ هذا هو المكانُ.

هنا يعني أنني أصبو إلى غايةٍ،
وأنني ذو أهمية، لكنّني لم أصل إليه.
ولكن، هذا، هنا، ما ينبغي أن يكونَّ المكانُ.
وبما أننّي لا أستطيعُ أن أصلَ إليه،
فأنا لستُ أنا، أنا لستُ هنا، هنا لِيست هنا.
بعدما ارتحلَ ثلاثاثة أيام بلياليها، ،
فشلَ بأن يصلَ المكانَ ويقفلَ راجِاًّ
هل يكمن السبب في أنّ المكانَ لم يتّعرّف إليه، وأنّه فشـلَ بأن يجده؟ هل هو ذاته ليس مؤهَّلْ؟

في القصّة يُقال إنّه يكفي المرءَ أن يصلَ المكانَ. مرتحالا لثلاثة أيام بلياليها ، وصل إلى المكانْ، لكنّه قرّر أنَّهُ لا يمكنُ الوصول إليه.

米 米
t.me/t_pdf

## الفهرس

مقدمة الــترجم: في ترجمة الترجمة، وإيقاظ الحبَالأول .......... 5 13 استهلال
15 توطثة

29...............................................
33 الفصل الأول:
الانحر اف CLINAMEN أو التكتم الشُعري"..................... 35

الفصل الثاني: ...............................................................
69.................................... أو تكامل وتضاد TESSERA

الفصل الثالث: .......................................................... 101
103 .............................. أو التكرار والقطبعة KENOSIS
121 فصل برزخي" بيانٌ باتجاه نقدٍ تضادّي
129 DAEMONIZATION
145 ASKESIS
179 APOPHRADES

203 خاتمة: تأمّلاتٌ على الطّريق

## صدر له (عابد اسماعبل)

- طواف الآفل - باتجاه متاه: آخر - لن أكلّمَمَ العاصفة دار دار الكنوز الأدبية، 2000، بيروت.
- ساعةُ رمل - لمعُ سراب رم دار التكوين، 2006، دمشُق. - أنباحُ منتصفِ النّهار دار التكوين، 2018، دمشق.

الترجمة:
 دار التكوين، دمشقى، 2019.

- نظرية لا نقدية، كريستوفر نوريس، دار الكنوز الأدبية، بيروت، 1999. - سبع ليال، خورخي بورخس، دار الينابيع، دمشق، 1999. - خريطة للقراءة الضالة، هارولد بلوم، ط.1.، بيروت، 2000. طبعة جديدة دار النكوين، دمشق، 2019. - بورخس (مذكرات)، ويليس بارنستون، دار المدى، دمشقف، 2002. - الحادي عـشُر مـن أيلـول، نعـوم تشومـسـيكي، دار الكنـورز الأدبيـة، بيروت، 2002.
- نصف حياة، ف. س. نايبول، دار المدى، دمشق، 2002.
 - ساعة حياة، ويليس بارنستون، دار المدى، دمشّق، 2003.
- فنّ الكتابة، توني بارنستون وتشو بينـغ، دار المــىى، دمـــق، 2003 (الطبعة الثالثة).
- باقة برية، هاري مارتنسون، دار المدى، 2005.
 - أغنية نفسي، ورولت ويتمان، دار التكوين، دمشُق، 2006. - سيرة الغجر ، إيزابيل فونسيكا، دار التكوين، دمشّق، 2006.


(صدرت الطبعة الثالثة).
- الجنس والمدينـة، كانـديس بوشُـنيل، دار الـساقي، بــيروت، 2010
(صدرت الطبعة الثالثة).
- السمكة والخاتم، جوزيف جاكوبس، دار دلمد كلمة، أبو ظبي، 2010.
 - الأميرة ميراندا والأمير هيرو، إ. ج. غليِسكي، دار كلمة، أبو ظبي، 2010.

 أبو ظبي للثقافة والسياحة، عام 2015.
- ولاس ستيفنس : تخيل صوفي أسمـى (باللغــة الإنكليزيـة)، أطروحـة دكتوراه من جامعة نيريورك، 1995
- فُكَّ أزرار الغيتار، مختارات شـعرية (باللّغـة الإنكليزيـة)، منـشورات بانيبال، لندن، 2006.
- أدونيس : عر"افف القصيدة العربية، (باللغة العربيـة) منــنورات دمـشت عاصمة للثقافة العربية، 2008.
- جماليات المتاهة: (قراءات نقدية في الشُعر العـربي المعاصـر )، دار التكوين، دمشق، 2019.


## telegram @t_pdf

## Harold Bloom THE ANKITY OF INFIUENGE

يقدم هذا الكتاب نظرية في الشعر عبر توصيفه لمسألة التأثّرَ الشعري • أو لحكاية العلاقات الشعريّة الهتداخلة بين الشعراء. أحد أهداف هذه النظرية تصحيحيّ ، أقصد إزاحة الغشاوة عن التأويلات الهكرّسة فيها يتعلِّق بكيفية مساهمة كاتب بتشكيل كاتب آخر. الهدف الثاني ، تصحيحيَ أيضاً ، وهو محاولة التنظير لشعرية قادرة على
إنتاج نقد عهليَ أكثر دقَّةً.

التاريخ الشُريَ ، من منظور هذا الكتاب ، غير منفصل الشا عن التأَّرَّ الشعريَ • خاصةً إذا عرفنا أنَّ الشُعراء الأقوياء يصنعون هذا التاريخ عبر تكتَّهم على بعضنـهم البعض ، وذلث سعياً منهم لتريئة فضاء شعريَ لأففسرمه.

