## حـالــة الأزمــة



زيـجـهـونـت بـاوهـان وكاركـو بـوردوني
ترجمـة
حـجـاج أبـو جـبـر 0كتبة , 1244

حالة الأزمة

$$
\text { مكتـبة| } 1244
$$

الفهرسة أثناء النُّر - إعداد الـبكة العربية للاببحات والنشر باومان، زيجمونت وكارلو بوردوني حـالـة الأزمـة/زيـجـمونـت بـاومـان وكارلو بوردوني؛ ترجمة حجاج أبو جبر •
-صاVE
ببليوغرافية: صIVE _ IVI.

ISBN 978-614-431-174-5
ا. الديمقراطية. Y. العولمة. r. الحدائة.
أ. أبو جبر، حجاج (مترجم). بـ. العنوان.

# 672023 0 

t.me/soramnqraa

## State Of Crisis

© Zygmunt Bauman and Carlo Bordoni, 2104
All Rights Reserved.
This edition is published by Arrangement with
Polity Press Ltd., Cambridge

جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصرأ للسُبكة العربية
الطبعة الأولى، بيروت، Y•1^

## الششبكة القربيـة الأبـحاث واڭنشـر

بيروت ـ المكتب الرئيسي: رأس بيروت، المنارة، شارع نجيب العرداتي


هاتف: هو
..a7IVIr\&vąv: محمول
E-mail: info@arabiyanetwork.com

> بيروت ـ مكتبة

السوليدــرير، مقـابل برج الغـزال،
بناية المركز العربي
هاتف: -
القاهرة ـ مكتبة



الالارسندرية - مكتبة
عمارة الفرات،
عـ
هاتف:
الدار البيضاء ـ مكتبة
 مولاي إدريس الأول

تونس - مكتبة

- ا نهـج تانيت، نوتردام،

قبالة وزارة الخارجية
هاتف: ها
اسطنبول ـ مكتبة
حي الفاتع، شارع الخرقة الشريفة،
المتفرع من شارع فوزي باشا
هاتف: ه. 9 .00r790TEVV

## حالة الأزمة

1244|

## زيـجمونتت بـاوهـان وكارلو بوردوني

ترجمة<br>حجاج أبو جبر



## المتحتويات

| $V$ | تصلير |
| :---: | :---: |
| 9 | الفصل الأول: أزمة اللولة |
| 9 | تعريف الأزمة |
| $r$. | حكم الدولة بلا دولة |
| ro | اللدولة والأمة |
| $\varepsilon 9$ | هوبز و (الُدولة التنين").........) |
| 70 | الفصل الثاني : الحداثة في أزمة |
| VV | ترلك الحداثة |
| $\wedge V$ | الانتقال إلى ما بعد الحداثة |
| 99 | التفكيك ونفي الحداثة |
| 117 | (التاريّغ |
| 1ro | الفصل الثالث: الدبمقر اطية في أزمة |
| 1ro | أخلا قيات الْتّم واللديمقراطية |
| 181 | إفراط في الديمقراطيه؟ |
| 10. | ما بعل الديمقراطِة |
| ITY | من أجل نظام عولمي جديل |
| \|V1 | المر اجع |

## تٌ

هـذا كتاب وضععه مؤلفـان، وهـو يبدأ بتعريف: لمـصطلنح (الأزمة")، ويكشف عن الأشكال المتنوعة لأخطر المشكانلات التي تواجه زمننا المتغير، إنه يحلل المجتمع الراهن من منظور زيجمونت باومان وكارلو الوا بوردوني . تفترض الأطروحة الرئيسة لهـذا الكتاب أن الأزمة التي تواجه العالم



 نظريته عن المـجتمع السائل .

والهـدف النهائي لهـذا الكتاب هو تحليل أصيل وجديد للوضع الحالي
 اللدولة الحديثة إلى الديمقراطية التمثيلية، ومن الاقتصاديات الليبر الية الجديدة إلى التحول المتواصل عن المـجتمع الجماهيري؛ إنه تحليل مثير لقضايا المجتمع السائل، ومحاولة لفهم الحاضر حتى نستى المتعد للمستقبل ؛ إنه قاموس لمفردات الأزمة، وهو يناقش كل الموضوعات المرتبطة بها مناقشة أصيلة.

## (لفصل) (لغٔون)

## ة أزمة الدولة

## t.me/soramnqraa

(افي القرن الحادي والعشرين، ماذا سبحل محل الدولة القومبة القائمة على الحكومة الشعبية (إذا افترضنا أن شيئاً ما سيحل مححلها)؟ لا نعلم" . إريك هوبزباوم

كـارلو بوردوني: كلـمة الأزمـة ""crisis" مشتقة مـن الكـلـمة الـيونانيـة


 الفيلسوف الإغريقي أفلاطون)، إنها مقياس يُشتّق منه (المعيلار")، و(اوسيلة
 "(مهم"، و"مناسب للحكم")، و"فاصل")، و"فارق")، و"لائق" بفن الحكم على الحى الأمور .

وعادةً ما ترد هذه الكلمة في الصحف وفي التليفزيون، لتبرير الصعوبات
 الضرائب الجديدة، أو كل هذه الأمور معاً .
 بنقص الاستثمارات، وانخفاض الإنتاج، وزيادة البطالة؛ وهي بذلك مصطلح يدل على ظروف سيئة متعلقة غالباً بالاقتصاد.

Preface: "Nations and Nationalism in the New Century," in: Eric J. Hobsbawm, (1) Nationen und Nationalismus: Mythos und Realität seit 1780 (Frankfurt am Main: Campus, 2005).

فأي خلل في الاقتصاد يجري تفسيره باستخدام كلمة (الأزمة)، وهذا




 العشرين، عندما كان الموقف الاقتصادي العادي العام يتسم بالتفاؤل، وأفسح الطريق للنزعة الاستهلاكية الشُاملة من دون متاعب.

كانت فترة (الوضع الحرج" فترة انتقالية مؤلمة، لكنها كانت ضرئ ورورية
 وتحسين الاستراتيجيات، وشحخذ الهمم لاستعادة القوة والأمن والتفاوض ما

أن تستقر الأمور .
وكانت فترة (الوضع الـحرج" قصـرة إذا مـا قورنـت بغـبرهـا الو وكـان




 يصعب للغاية التعافي منه، ويصاحبه تداعيات نفسية حتمية.







 الاقتطاعات الاعتباطية، مما يفاقم الركود وتأثيره في المواطنين

إننا نفضل اليوم الحديث عن (الأزمة) بدلاً من (الوضع الـحرج" أو "الكسـادا)، فهي بالطبع مصطلح أكثر حيادية جرى استخدامه في سيا

 وهو انتقال ضروري للنمو، وتمهيد لوضع أفضل في حالة مالة مختلفة، وخطوة
 أزمات زوجية أو أزمات المراهعة، أو غيرها.

وبذلك فإن (الأزمة)" في معناها الصحيح تعبر عن شيء إيجابي وخلاق



 والاجتماعية)، فالميل الطبيعي للتغير هو الذي يهيئئ التغيرات المستقبلية على أساس جديد.
 يشير في جوهره إلى وضع معقد ومتناقض لا لا يمكن وصفه بألأنه (اتضخمب")، ولا
 مجموعة من القضايا المتعارضة.


 والاعتقاد السـائد هو أن العلاج أسوأ من المـرض، لأن أثره أكثر سرعة ووضوحاً

تأتينا هذه الأزمة مـن زمن بعيد، من العقد الأول مـن القرن الـون الحادي والعشرين، الذي اتسم باندلاع جديد للإرهاب والتابن والتدمير للبرجين التوأون أم في

 مصادفةّ؟ واقع الأمر أن الأسواق المالية اهتزت منذ ذلك الحين، على الرغم

من انفجار »الاقتصاد الجديدل)، وأظهرت أن العولمة لا تأتي بخير . وكان
 الأسواق العالمية بوساطة الـشُركات متعددة الـجنسيـيات، ذلك الاستيا الاستعمـار الاقتصادي والثقافي الذي جعلنا نخشُى العولمة باعتي عالمية ضخمة تسير على نموذج واحد ومتماثل على المى حساب المنتجين الصغار والشبكات التجارية الصغيرة.

ولكن التحرير الاقتصادي للحدود ـ علاوة على التأثير المهم في الحرية الشُخصية والاتصالات - فتح الطريق لطوفار الان الـوان من الصعوبات الاقتصادية؛ فإذا

 عالية العائدات والمـخاطر - والتي بدأت في أمريكا الجنوبية، وكانت مئن مسؤولة عن أخطر انهيار للنظام المصرفي في التاريخ - قد تسربت إلى أوروبا، وأثارت الأزمة الراهنة، التي لا نرى مخرجاً منها.
 صناعية، فلا تصلح اليوم نظريات كينز للتطبيق. وانظر إلى حال اليونئنان، فالإسهام الضخم من جانب المجتمع الأوروبي لا لا يحقق شيئناً سوى التخفيف المؤقت للعجز ، ويخفق في التحول إلى استثمارات إنتاجية جديدة، فلا يمكن إعادة تشغيل عجلة الإنتاج.

وعلى نحو مشابه، لا تهتم الشُركات الخاصة باستيمار رأس المال في بلدان تمر بصعوبات خطيرة، ويرجع ذلك في جانب منه إلى انهيار الايتتمان المصرفي، ولكنه يرجع على وجه الخصوص إلى العوائد الاقتصادية المتقلبة نتيجةٌ لانخفاض معدلات الاستهلاكُ .

ونشـهد في هذه المرحلة ظاهرة غريبة تتمثل في زيادة أسعار الـسلع
 الأسعار نتيجة لانخفاض الطلب). إن ارتفاع الأسعار يحاول أن يعوّض علئ أنى

 لم يتم تنفيذ إجراءات إصلاحية، يؤدي الانتخفاض في الأسعار الاستهلاكية

إلى تأخير وتيرة الإنتاج، ممـا يؤدي إلى نقص في السلع الأساسية، وإلى

 السوق (في السوق السوداء)، وهذا ما ذاقته أوروبا في الحقبة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية

وعندما نتجه نحو ركود حاد، فعادةً ما ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية،
 هو أوضح علامة تدل على خلل خطير، وإذا لم يتم إلما إلاحه فيا فسيؤدي حتماً إلى انهيار اقتصادي . إن الانخفاض فيل ملا مبيعات بعض الأسواق، مـئل العقارات، علاوة على الارتفاع في أسعار السلع الأساسية، إنما يدل مباشُرة

 أرباحه الضائعة على الأقل .

وينحرف ارتفاع الأسعار الاستهلاكية بالموارد عن الاستئمار وسـوق




 ويستمرون في العيش بهذا الشُكل كما لو أن شييناً لم يتغير، ويتجاهلون الواقع
ويمكن أن يُحدث ذلك "أثر الصدى" الذي يجعل أناسأ آخرين ينفقون

 لاحتواء القلق الذي يعتريهم جراء انهيار اليقين بالمستقبل .

ومن جهة أخرى، تظهر حالات انتحار، وتقول الإحصاءات إن هناك الك ما
 الاقتصادية، وهناك من يغرقون في البحار بينما ترقص الصفوة على متن

السفينة وتتظاهر أنها لا ترى ما يحدث، أو ربما تكون واعية تماماً بذلك، ولكنها لهذا السبب تتجاهل الأمر بشُدة.

وأمّا التضخم فهو أمر مختلف، وقد تفادينا حالياً انهيار قيمة النقود
 الأزمات الاقتصادية للحداثة اقيلة ووصل إلى نتطة قياسية في أثناء جمهرورية فايمار (قبل صعود هتلر للسلطة في ألمانيا)، عندما وصا وصل سعر كيلـي

 أزمة اقتصادية، لأنه يقضي على مدخرات الحي الحياة ويئدي إلى الجوع في وقت قصير، فلا يستطيع المال شراء أي شيء، ويسود اليأس، وهر وهكذا يستفحل سرطان خبيث بسرعة الحركة نفسها التي تتحرك بـ بها العملة، فكلما التما انتقلت من يد إلى أخرى قلّت قيمتها . وقد أنقذنُا اليورو من التضخـي اليّم، وسيتم إنقاذ اليونان من التضخّم المستفحل ما ما دامت في منطقة اليورو، لأن العودة إلى الـى عُملة الدراخما اليونانية ستكون كارثية
 الأوروبي وعُملة دولٍ قوية (تصصلرها الْا ألمانية)، وليس لديها لايها أية نية للوقوع في
 تفرض هذه الأدوات على الجميع، ومن بينها وجود ميزانية معقولة، وسقف الانف لسعر الفائدة، وخفض للدين العام وخفض سرعة تدوير المال، وهنا ونا يسمى سياسة (امقاومة التضخم")، ونحن ندفع الثمن من جيوبينا (وشتان بين ذلك الـك ونظريات كينز التي تم تطبيقها لحل أزمة عام 19Y9) .

ولسوء الحظ، إذا لـم يتم إصلاح هذا الوضع بالتدخل المناسب، فإنه يولّد مشككلات أخرى في سلسلة من ردود الأفعال الكارئية؛ ؛ فالاستغناء عن الـنـي


 التوتر، بل تدفع في الاتجاه المعاكس وتزيد من الضرائب، مما يزيد الطين

وتتميز هذه الأزمة بدوامها، فقد انقضى عهد (الأوضاع الحرجة) السيئة التي كان من الممكن حلها على فترة قصيرة، حيث تتسم الأزمات الـات الراهنة


 وأي تكهن بالحل يجري تحديثّه باستمرار، ثتم يتم تأجبله لأجل غير الألـر مسمى، ولا يبدو أن الأزمة ستنتهي أبداً.


 ويجعل ذلك قاعدة الحياة لا استئناءها، ويصير عادة يلدئ يومية لابد ألد أن نتعامل معها، وليس مجرد مشكلة مزعجة مؤقتة يمكن التخلص منها بأسرع طريقة ممكنة

إن العئ في حالة أزمة دائمة لا يبعث على السرور، ولكي الـن يمكن أن ينطوي على أثر إيجابي، لأنه يوقظ الحواس ويجعلها ألها على أهبة الاستعدادناد،

 والفساد، والخوف. والخوف هو أقدم شُعور يصا حبنا في واقع غير مأمون.

علينا أن نعتاد العيش مع الأزمة لأنها ستدوم.
زبجمونت باومان: أعتقد أن فكرة „الأزمة)" تتجه اليوم إلى العودة إلى جذورها الطبية، حيث ظهر هذا المصطلح لئر لـير إلى لحظة يكون فيه مستقبل المريض في بد قدر مجهول، حيث يحدد الطبيب التُـخّيص والعلاج اللازم لمساعدة المريض على التعافي التدريجي. فإذا ما ما تحدثيثنا عن أزمة مال، بما

 الإجراءات الصحيحة واتخاذ قرار بتطبيقها على الفُور . وعندما نُشُخص موقنا
 تناقض مزمن هنا، ذلك لأن دخول ظهور اللايقين/الجهل لا يبشر بغرصـة

انتقاء (الإجراءات الصحيحة")، ولا سير الأمور في المسار المرغوب.
ولكن دعني أركز هنا على الأزمة الاقتصـادية، فأنت بدأت بتذكيرنا

 تساءلت إذا ما كان من الممككن وصف الانهيار الحالي بأنه تكرار بار لما لما حدث

 المتزايدة)، ولكني أرى أن هناك فرقاً مهـاًاً بين الأزمتين يميز بينهما وربما يجعل المقارنة في غير محلها .

صحيح أن ضحايا انهيار الأسواق المالية في نهاية العشرينيات كانوا


 الدولة القوية، والقوية بما يكفي لدفع الأمور إلى التوافق مع إلـا إلادادتها . فربما



 على فعل الأشياء)، والسياسة (القدرة على تحديد الألئيناء النياء التي ينبغي فعلها ).


 التوقعات الشُعبية. واقع الأمر أن أثر الانهيار بسط إلى أقصى الحـي الحدود نموذي
 حتى في أشكال متنوعة مثل الاقتصاديات السوفياتية التي تديرها الدا الدولة، والاقتصاديات الألمانية التي تنظمها الدولة، والاقتصاديات الأمريكية التي

تشجعها الدولة.
إن نموذج السيادة الذي تتمتع به الدولة القُطرية المهيمنة (الأمة/ الدولة

في أغلب الأحيان) خرج من الحرب سليماً، بل جرى توسيعه، وتعزيزه،

 والمصـانب الفردية والـخوف من الامتـهان، في كل كل صوره الكـئيرة التـي استحوذت على أجيال ما قبل الحرب (مئل الخوف من الفقر، وال والإقصاء، والياء
 وأشباه دول غفيرة خارجة من بين أطلال الإمبراطوريات الاستع الاستمارية قد تد تبنّت

 المشُكلات الاجتماعية المقيتة في طريقها إلى الحل، وبأن ذكريات الفقر والبطالة في طريقها إلى الدفن الأبدي

في سبعينيات القرن العشرين، توقف التقدم في ظل البطالة المتزايدة


 والإيمان بقدرة الدولة . ففي الماضي كا
 وأصحاب الرأي المسموع يدافعون عن هذه الألدوار بار باعتبار أن هذه الألأدوار

 أنه آن الأوان لأن يتخلى الناس عن آمال الخلاص الـالـ القادم ("من أعلى")، من

 وصانعو الرأي، أُنزلت الدولة من من مرتبة أقوى محرك للرفاه العالمي إلى أفظع عائق أمام التقدم الاقتصادي

فهل كانت هذه لحظة فارقة في تاريخ المزاج الجماهيري؟ هـل الـو كانت

 يبدو أن المركبات الموثوقة القديمة تصلح للتعامل معها، ولكن المركبات

الجديدة الملائمة لذلك مازالت غير موجودة وتحتاج إلى تصميم وإنتاج





 القوة المستعدة لذلك والقادرة عليه. هذه المرة، جرى استئمار ثقة الجما الجماهير
 الذي يمكن أن يعتمد عليه كل من يتمنون ظهور الـير الخبز الطازج يوميّاً على

 المتزايدون، الذين كانوا منشغلين بالتنقيب عن مقولاتات آدم سميث وإحيا وائها





 جمعي، بدافع من الروح" الجماعية

بعد (العقود المجيدة الثلاثةها أتت (اعقود الوفرة) والعربدة الاستهلاكية






 العوائد الخرافية من الاستئمارات في الأراضي البكر لابد أن تنخفض وتصل

إلى مستوياتها الطبيعية إلى أن تختفي تماماً . وعندما حدث ذلك في نهاية

 محدودة، وانخفاضات شديدة في مستويات المعيشة، وانكماش الطمورحات، وامتهان اجتماعي للطبقات الصاخبة المتطلعة للارتقاء حتى صارت وار طبقات والت تفتقر إلى الاستقرار والأمان وتعتريها مشاعر القلق والعجز والخوف.

فهل هذه أزمة أخرى للقوة الفاعلة؟ هل هي "توقف" آخر أو فترة من



 وقدرتها، تفقد الآن (اليد الخفية للسوق" مصداقيتها، الِيا وهكذا تنقد كل طلي طريقة
 التصور أو التجريب، وليس بوسع أحد أن بـجزم بفاعليتها ألئها وما وما دمنا نعي

 ترسانة الخبرة البشرية تحتوي على استراتيجيات موثوقة يمكن الاختيار من

بينها
إننا نعي وعياً مؤلماً أن السوق إذا ما تُركت لمنطق الأرباح فإنها ستؤدي




 في حالتها الراهنة تنقصها الوسائل والموارد اللازمة للقيام بالما بالمهام التي يتطلبها الإشراف الفعّال والتحكّم في الأسواق، فضهلاٌ عن ضبطها وإدارتها.

لقد استندت الثقة بقدرة الدولة على القيام بواجباتها إلى الافتراض بألن الشُرطين اللازمين لتحقيق الإدارة الفعالة للواقع الاجتتماعي: الـسلطة

والسياسة، إنمـا همـا في أيدي الدولة باعتبارهـا الحاكم السيادي داخل حدودها بلا منازع؛ فكانت السلطة تعني القدرة على فـلى فعل الأشياء، وكانت السياسة تعني القدرة على تحديد الأشياء التي ينبني فعلها الـيا، وتحديد الأشياء التي ينبغي اجتنابها أو عدم فعلها على مستوى عالميك، حيث تكئ تكمن القدرة الفعالة على فعل الأشياء. ولكن تم تجريد الدولة من جزي ألـئ كبير من سلطتها



 ورؤوس الأموال الاستثمارية وتداول السلع وأسواق العمل تقع خارج نطاق
 وهكذا فإن السياسة المصابة بعجز السلطة (والإكراه) هي التي تواجه تحدي القوى المتخررة من السيطرة السياسية.

خلاصة القول، تختلف الأزمة الراهنة عن سابقاتها بأنها طلاق السلطة



 في ظل العولمة، كما لو أن هذه العودة لا يمكن تصورها تِا تقريباً داخل دول دولة
 رفع السياسة وركائزها إلى ذروة جديدة غير مسبوقة تماماً

## حكم الدولة بلا دولة

كارلو بوردوني: كانت كلمة (الأزمة) تستخدم في الماضي لتشير إلى أن



 ويجربون علاجات مختلفة حتى يروا استجابات المريض الاط وقد عان عانت الأزمة

من الامتهان نفسه في مجالات أخرى، وهي الآن (في أزمة)، إِذ انتقلت إلى
 والعاطفي

وربما يفسر ذلك عدم ملاءمة تعريف „الأزمةه للوضع الراهن، الذي

 وضعاً مؤقتاً، وأننا سنقدر قريباً على الخروج منه باستخدام العلاج المناسب. إن انفصال السلطة والسياسة هو أحد الأسباب الـحاسمة وراء الـاء عجز الدولة عن اتخاذ الاختيارات الملائمة، ويرى الفيلسوف الفرنسي إليتين باليبار



 عن التعامل مع المشكلات التي تفرضها السلطة العولمية (غير التمثيلية وغير الديمقراطية):

المدن المعاصرة أشبه بمقالب نفايات كبيرة (وهي صورة محجازية ابتكرها زيجمونت باومان)، وفيها تُلمي القوى العولمية المشُكلات التي تصنعها الميا .
 فليس هنالك من عمدة لأية مدينة في العالم صنع الهجرة الهرة الجماعية لأناس يبحثون عن الخبز والمياه النقية وغيرها لانـا من الأمور الضرورية النية، بل إن تأثير القوى العولمية هو ما يدفع الناس إلى الهجرة، فهو النـو الذي يحرمهم من من سبل



 الخارج، ولكن المشكلة لابد من حلها، لحسن الحظ أو سوئه، في مكانها

Étienne Balibar, Cittadinanza, traduzione di Fabrizio Grillenzoni (Torino: Ballati ( $Y$ ) Boringhieri, 2012).

الدححلي على الفور (r) .
إن القرارات تتخذها قوى عولمية متجاوزة للنقوميات بطبيعتها، وليس عليها أن تلتزم بالقوانين والنظم المـحلية، بل إنها متحررة من المقاصـا السياسية ومن الحاجات ذات الطبيعة الاجتماعية، باسم الموضوعية التي لا تعبر عن عدالة حقيقية.

إن الانفصـال بين المستويين، بين العولمي والمـحلي، بين السلطة والسياسة، كان سيبقى قائماً ومتعارضاً لو أن السلطة لم تحاول (التدنلين" في

 بأخذ مكان السياسة في تصريف الأمور المحلية/ القومية، وإذا لم يكن ذلك الك ممكنأ، فهي تفعل ذلك باتخاذ القرارات السيانياسية المملائمة مـع الإقناع
 للسلطة العولمية أن تهيمن بشُدة على المجتمع وأن تمنع أية مقاومة.
 العلاقة المباشرة الملموسة بين الدولة والمواطن : (افليس الاتحالياد الأوروبي سوى شّبح دولة، لأنه لا يشُتمل على أي عنصر فعال حقيقي الـي للتماهياهيات الجمعية . . إنه هيكل مشابه قد ينعم ببقاء دولة المواطنة التا التي ستمشل بالفعل حكم الدولة بلا دولة، تحت مسمى الحوكمة)
إن تقلب الحكومات الوطنية، وعجزها عن التكيف مع التغئير التئير وعن
 العولمة، إنما يعني أن الحاجة إلى مشاركة الجماعاتات، باعتبارهـا الـيا الشرط

 الكراهية أو الخخوف أو عمّا يسميه إيتين دو لا بويني بويسي (Étienne de la Boétie) (العبودية الطوعية) (وهي عبارة عن قبول طوعي وخضوع تملقي للسلطة).

Zygmunt Bauman, Community: Seeking Safety in an Insecure World (Cambridge, UK: ( $\uparrow$ )
Polity, 2000).
Balibar, Ibid., p. 39.

على أية حال، إنها حلول تتشكك في جميع المنظومات الديمقراطية، أو إنها، في أفضل الأحوال، تصنع ظروفانً لأشكال جديدة ونير وغير معهودة من

التمئلّ الديمقراطي
إن الحلول متعارضة لأنها لا تحل المشكلة في كل تعقيدها، وهي تأخلذ بالأساس سـكل معاداة السياسة، وهو نوع من الرفض والنـئ النفور . إن ا"معاداة السياسةه( (anti-politics) مصطلح غير دقيق، فهو يشُير في اللغة الرسمية إلى نفور المواطنين من السياسات نفسها (فلا ذكر هنا للشعب لأنه يفترض

 المصطلح هو استخدام غامض إلى حدٌ ما ونا وخاضع للمنظومة، ويرسل بذلك الـك رسالة سلبية واتهامية لمن بمارسون (امعاداة السياسةه).

ولكن مـعاداة السياسة، بالمعنى الذي حدده إيتين باليبار، أدت إلى

 ذلك التاريخ الحديث؛ إنها تبدأ من رفض السباسة ((اللسياسة لعبة قذرةه)،،

 يستطيع أن يضع الأمور في نصابها؛ فينها للتدخل عندما تتدهور العلاقة بين الدولة ومواطنيها

القومية قصبرة النظر ومتنافية مع طبيعة العصر ، فالعودة إلى القيم التقليدية المحلية المنغلقة إنما تبدو اليوم مشقة عبيّية، لاسيما إذا ما إلـيا اعتقدنا أنه من الممكن إرجاع السلطة المطلقة لصنع القرار وإدارة السياسات الـيا البى
 مثل الشعبوية، لا تتجاوز تمثيلية موسيقية كوميدية سوداءاء، حيث الضئ تضخّمها وسائل الإعلام للترويح عن الجماهير الذين يعتريهم قلق شُديد ووجيه.

ولكن الأمر الأشد إزعاجاً هو (احكم الدولة بلا دولة)، الذي أطلقنا
 حكومة وظيفية مقيدة بعلاقة من الثقة مع الجماهير . ولمّا كانت پالـحوكمة")

خفية وراء كتلة ضخمة من البيروقراطية الفوضوية المستغلقة بصورة متزايدة، فإنها تدير الجماعات التي فقدت حارسها الحكومي بسبيب من تمئيل متعارض
 الديمقراطية: الوجهة السياسية والتحكمـم. واقع الأمر أنه لا ألحدَ يشترط وجهة سياسات الجماعات وأولوياتها (فليس هنالك من برنامـج نعقد به مقارنة)، ولا ينظر أحد في عمل الـجماعات والتزاماماتها بإرادة الشُعب وغاياته. وفي ظل هذه الفـجوة المزدوجة الخطيرة، لا يمكن الحديث عن الديمقراطية

إذا كانت السلطة تقع في يد الأسواق وأصحاب رؤوس الأموال والقوى

 تحلدها الدول والأسواق القوية (القادرة على تحقيق سياساتها ألها عبر جماعاعات الضغط)؛ وهناك سياسات الدوات الدول القومية التي ليس لديها أية سلطة، ولكنها
 محدودة وضئيلة لتصريف الأمور القائمة، من دون فرصة للتدخل فيل في (الكوكمة") المستغلقة؛ علاوة على نطاق واسع من سياسات بـلا بلا سلطة، وسلطة بـلا سياسات تُستخدم في المنظمات والمؤسسات والخدمات باستقالال متعارض



 مشكلات وهمية يجري وضعها لإلهاء الجماهير عن المشككلات الحقيقية وتضمن معاداة السياسة استمرار اللعبة السياسية الدائرة بين الأحزابي، الابي،

 عنهم"|(0)، وهي بذلك تطبق نوعاً من (الحوكمة)" الليبرالية الجديدة، التي يتضح أنها أسلوب للحكم غير المباشر .

يتوافق هذا الشُكل من استقلال الأحزاب مع الأيديولوجيا الليبرالية




 من الاعتماد الذي يمكن أن يسند المواطن ظهره إليه ويطير به.

 الواضح أنه من اللحظة التي تبدأ فيها عملية التحول عن الطا الطابع الجماهيري في حقبة ما بعد الحداثة يُترك الفرد بصورة متزايدة إلى أدواته الخاصة.
إن الروابط بين الدولة والمواطن يُصيبها الوهن، ويفقـد المـجتـمع



 فقدان الروابط الاجتماعية التي كانت تكفلها الجماهير نوعاً ما .

إن الانخفاض الحاد في الاستهـلاك مؤشر مهـم، ذلك لأن (العقود

 والتفاؤل غير المسئول، مما كان لها له بالغ الأثر في أسلون الـوب الحياة الحيا والثقافة

 المتنقلة والعقارات).

صدرت (العقود المجيدة الثلائة) و"عقود الوفرة الثلالةّل) عن تطور سريع لدولة الرفاه الاجتماعي والثقة غير المـحدودة بقدرتها على ضـمـان الرفاه

والأمن للجميع، كما انبثقت عن استراتيجية سياسية دقيقة (عندما كانت السياسة مازالت تمسك بالسلطة)، وهذه الاستراتينجية الـاسية استبدلت شمولية القمع

 عدوانية وإن لم تكن أقل فاعلية.
تُعشٌّن الليبرالية الجديدة داخل الدولة نفسها، على العكس من الليبرالية



 أنفسهم، ومن ثم تأسيس أخلاق غير مسبوقة "اللحساب الاقتصانيادي")، الذي يُطبقّق من أجل المنفعة العامة أنشطةُ اعتادت الحكومة أن تكفلها (V)
إن ممـارسة الليبرالية الجديدة تُخضع الوظائف الاجتماعية الـية للدولة لحساب اقتصادي، وهذه ممارسة غير معهودة أدخلت معايِاير قابلية النجا الناح العملي إلى الخدمات العامة، كمـا لو أنها شركات خار الصا واصة تنظم مـجالات التعليم والصحة والأمن الاجتماعياعي والتوظيف والبحث العـي العلمي والخدمة العامة والأمان في ملف اقتصادي

وهكذا فإن الليبرالية الجديدة تسحب المسؤولية من الدولة، وترية وتمهـا على التخلي عن امتيازاتها المعهودة، وتتجه إلى خصخصتها التدريجية التدية.

ويفضي فقدان السلطة إلى إضعاف السياسات الاقتصادية، مما ينعكس سلباً على الخدمات الاجتماعياعية. وترجع أزمة الدولة إلى الـى حضور هـنـين
 الاقتصادي، ومن ثـم عدم القدرة على توفير خدمات اجتماعية كافية ويؤدي ذلك إلى سياسات التقشفف، واللجوء إلى تحرير السوق وتحول الـى الصلاحيات المؤسسية، التي تُسند على نحو متزايد إلى الأفراد، كل ذلك من
W. Brown, "Neoliberalism and the End of Liberal Democracy," in: Wendy Brown, (V) Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), pp. 37-59.

أجل ضمان وجود جهاز الدولة والحفاظ عليه وعلى امتيازاته التي صارت

 أجساد موأطنيها، فلا تنشغل إلا ببقائها، بل تطلب المزيد دلم دوماً، وتعطي القليل في المقابل

إن الاختيارات السياسية القائمة اليوم، في غياب السلطة الحقيقية "لوضع الأمور في نصابها")، لا تبدو إلا أدوات مؤقتة لحمـاية الامتيازات
 الوجود في خندق مغلق ومحصن تمـاماً ومجهز بكن بكل سبل الراحة، بينما

زبجمونت باومان: اسمح لي أن أبدأ من النقطة التي وقفت عندها ؛



 العصر"، و"الأسواق العالمية)"، و(قرارات المستئمرين"، أو (اللابديل").

التلكؤ والمراوغة والتسويف هي مفاتيح اللعبة اليوم، وأقصى ما يمكن أن تفعله الحكومات هو ما أسميه (التسويات)، وهي اتياتي اتفاقات مؤقتة تتسم من البداية بأنها غير مقنعة ولا يُرجى منهـا أن أن تدوم، بل بُ يُرجى في أفضـل

 الغفيرة التي يُعلن فيها عن قرارات معينة، ثم يتم تأكيدها وتشريعها باعتبار العارها (اصحيحة") وتفعيلها بعد مرور سنوات عدة الونيا فتظهر فرصة لنسيانها في أثناء ذلك أو تدركها أحداث لا يمكن للمرء أن يتكهن بها، فتموت في مهدها
 صحبة إخوانه في نزع السلاح، وأعني المكاتب التي كانت مشُغولة يوماً ما بأهل التخطيط والتصميم وواضعي الاسترا التاراتيجيات والقادة وغيرهي التيا من من مدمني صناعة القرار. وأحد أهم هذه الأسباب هو "الققيد المزدوج" الذي تقع فيه

الحكومات الراهنة في البلدان الديمقراطية؛ فجميع هذه الحكومات معرضة
 الضغطين يعني أن الحكومة مضطرة إلى النظر في اتجاهين متعارضين في آلنِ معاً، فتأخذ الاثنين بعين الاعتبار، وإن كان لديها ألما أمل ضئيل في كسب قبول




 من الحركة، لاسيما الحركة التي يقوم بها المستهدف من التيا التقييد من تلقاء نفسه لغرض من اختياره.

ويصدر الضغطان عن الناخبين القادرين على إخراج الحكومة من منصبها

 أعباء السياسة، والقادرة على اغتنام مزايا تلك الحرية، بل وإلغاء إلغاء القرارات التي تتخذها حكومة أية دولة إذا ما وجلدتها ملام منافية لمصالحا بالقدر الكافي لتلك المصالح. وعلى العكس من الحكام المنتخبين أنفسهم،
 تدين بأي ولاء للناخبين، وهي ليست مضطرة إلى الإنصات لمظالمهم ولا إلى التضحية بمصالحها لإسكاتهم.

إن إحدى السمات المميزة لفكرة (اللديمقراطية") هي عقد انتخابات دورية

 بشُرط عدم تزوير نتائج الانتخابات ولا الوني ألصول إليها بالإكراه أو التهديد بهـ با



 يعطوهم وعداً بالاهتمام بهمومهم والاهتمام الجاد بتنفيذ مطالبهم. ولكن

الكلام أسهل من الفعل، فالوعود الانتخابية، كما هو معروف ومعهود، تتلاشى

 مهما بلغت درجة المجازفة بخسارة المنصب بعد ثلاث سنوات ألوأو أربع.

إن فكرة (اسيادة الدول" التي افترضها صلح ويستفاليا، وفكرة الاتحاد الطبيعي/ المبارك السماوي للأمة والدولة، صدّرهما التيا الفاتحون الأوروبيون إلى
 جبهات أعالي البحار التابعة للإمبراطوريات الناشئة المتمركزة حول الـا

 وبخاصة في صورتها المعلمنة، ولكن أيضاً في صورنها وتمثل هذه الفكرة في عصرنا ما بعد الاستعماري - في النظرية إلنا لما لم الما بكن في

 يختلفون عليه، إذا ما اختلفوا عليه أصلاً

والمشكلة هي أن هذه الفكـرة منافية للواقع، وتتنافى معه بصصورة
 العملية أقل معقولية. وفي أثناء النصف الأخير من القرن العشّرين، ونرا ظهرت
 انضمت طواعيةً أو دُفعت إلى الانضمام إلى الـى ما يسمى (الثُورة الليبرالية


 الدولة قد تبخرت وطارت إلى أرض مـجهولة في (افضاء التدفقات")، وأمّا
 ميثاق السلطة والسياسة، ذلك الشُرط الضـروري للفعل الفعال والتغينير الهادف، وانقسم إلى سلطة متحررة من كل شيء سوى التـي التحكـم السياسي
 العملية كل سمات النزعة التي تستمد قوتها الدافعة والمكثفة من داخلها .

ولمّا كانت حكومات الدول تتعرض لاستنزاف سلطاتها وإضعاف قدراتها، فإنها تضطر إلى التخلي تدريجيّا عن أدوا أدوارها التي كانت في سالفـ الزمان




 وعبقريته، وقدرته على التحمل، وموارده غير الكافية تماماً .

ولكن تقليص بعض مهام الدولة لصالح قوى السوق وإسناد بعضها إلى




 من اللايقين البالغ، وهذا يعني أن نظام الديمقراطية التمثيلية نفسه، الذير الذي
 الناس بأن الحكومات قادرة على الوفاء بوعودها

وهم ليسوا مخطئين في ذلك، فأحد الافتراضات الضماتيني الضينية المهمة للثقة بكفاءة الديمقراطية التمثيلية هو أن المواطنين يحديون في في الانيون الانتخابات حكام
 أن تنفذها . والانهيار الذي حدث في الآونة الأخيرة للاقتصاد أظهر بوا بوضوح
 جون غراي (John Gray)، وهو أحد أبرز محلللي جذالئور عدم الاستقرار العالمي
 الرأسمالبة العولميبة، حيث يتساءل عني الأسباب التيا التي أدت إلى فشّل الانهيار



ويرجع ذلك إلى أن (أسوأ التهلديدات التي تواجهها البشُرية هي تهديدات عولمية بطبيعتها")، بينما (تنعدم احتمالية أية حوكمة عولمية فعالة للتعامل معها"،

واقع الأمر أن مُّكلاتنا ترجع إلى أسباب عولمية، في حين أن أدوات


 نحن أهل هذا الزمان الذي مازاله يعيش في ظل النما النموذج الذي أرساه صلح ويستفاليا، فنرى أنها هي الأدوات نفسها الانيا، والأدوات الوات الوحيدة التي التي يمكنـنا

 العملي لتلك التسوية؛ والنتيجة الواضحة المتوقعة هي الالإحباط الناجم عن قصور الوسائل اللازمة لتحقيق الغايات.

خلاصة القـول، إن أزمتنا الراهنة هي في المـتام الأول أزمة الـتوة

 للدشكلات التي تصدر خارج نطاق أدوات سيطرتها السياسية، وليس بوسعها


 قليل من القانون والنظام اللازم لحركة المرور التي لا يلا يقصدونها التا ولا
 الفعلية، فجميعهم مجبرون على البحث عن حلول الـول محلية لمشُكلات صادرة عن أسباب عولمية، وهذه مهمة تتجاوز بكثير قدرة الجميميع باستئناء قلة معدودة تفوق الجميع في الغنى والموارد.

وما إن تقع الحكومات في قيد مزدوج، فإنه لا يبقى لها من خيار سوى الرجاء أنه قبل إعلان موعد الانتخابات القادمة سيتم إصلاح الإلاء خدماتها المطيعة


التجارة، ورسائل الطمأنة. ولكنن علينا أن نلاحظ أن السـاسة يخفقون في (الوفاء بوعودهم، ولا يجدورن تلبية لتوقعاتهم من جانب النا (اقوى الرابطة الثانية") (الأسواق المالية، ورؤوس الأموال المتنقلة، والمضاربين برأس المالـن المال، ومن

 بل وليس هنالك من بارقة أمل في نهاية النفق، فقد طال النعدام الثـي الثقة النظام
 المركز، ويطالب المواطنون بنهاية للنظام الديمقراطي الذي مُني بالفـشل وسا وسوء


 الافتخار ببقائها في منصبها أكثر من فترة انتخابية

فإذا كانت مؤسسات الأمة/ الدولة غير قادرة على الوعد بطرق يسهل إلـي
 الشاغرة لإحداث التغير المجتمعي؟ وهذه مسألة جدلية؛ فما ألـا أكثر الطلعات الاستكشُافية، وما أكثر المحاولات الراميرامية إلى إيجاد أدوات الـيات جديدة للفعل


 (اللسيادية)، الواقعة في قيد مزدوج . وتتوالى قصص الالـي كثيرة من المجتمع، وبخاصة من (الطبقة المفتقرة إلى الأمان والا ولاستقرار")،
 الصناعية السابقة إلى جانب ما تبقى من الطبقات الوسطى

 ومؤثرة فيرجع إلى الظرف الاجتماعي، كما أن مصالح الحّ المشاركياركين فيه لا تقوم
 لتحويل هذه المصالح إلى أدوات فعالة وموثوقة وبديلة عن الأدوات التيا التي دفع عدم كفايتها وإفلاسها الواضح إلى التجارب الراهنة. وتتصدر إحدى هذه

التجارب وسـائل الإعلام، وهي ظاهرة تسمى (حركة الساخطين")، وهي تقوم

 زوكوتي بنيويورك. . وربما يكون هارالد فلتسر (9) على الطريق الصحير الصيح عنديا



 المتعلقة بالطريقة التي يريد بها الناس العيش في المستقبل"، المتى المتى وإن كانت تلك المعرفة غير ظاهرة أو لاشعورية، في أحيان كثيرة، وربما في أغلب الأحيان




 والكرامة وينكرهمـا (ولا سبيل إلى الحيلولة الحـلـو دون ذلك). فالطرق القديمة
 جديدة فعالة أو هناك نقص شديد فيها .

السخط موجود، بطريقة أو أخرى، وقد رأينا طريقة لتنفيسه، وإن كان




 بحوّلون ميادين المدينة إلى معامل مكشوفة، وهناك يجري تصميم أدوات
$\square$ (9) Century, translated by Patrick Camiller (Cambridge, UK: Polity, 2012), p. 176.

الفعل السياسي التي يرجون أن تضاهي ضخامة التحدي، أو إنهم يعثرون عليها هناك بالمصادفة، ويختبرونها

هذه هي عينة المشُكلات التي يُرجى من الاتحاد الأوروبي أن ينعامل

 اليُعبية بغضائل الديمقراطية وجاذبيتها . والاتحاد الأوروبي هو إلحدى إلئى أحدث المحاولات الراهنة لإيجاد حل محلي أو تخطيطه من الصفر، لمشككلات صادرة عن أسباب عولمية

إن أوروبا اليوم، تماماً مثل بقية الكوكب، هي مقلب نفايات لمشكلات وتحديات صادرة عن أسباب عولمية. ولكن الاتحاد الأوروبي، على العيا العكس




 جوهري في التاريخ الحديث للتعايش البشري، وأعني بذلك القفزة النّا الشاقة من

 أردنا البقاء لهذا الكوكب وأهله، وفي تلك العملية العية يتمتع الاتحاد الأورأوروبي
 متوسطة على طريق الاستكشاف، وإرساء جبهة أمامية. وهنا وهن ليست مهام سهلة، وليس هنالك من ضمان الـن بنجاحها، وهي وهي ستواجه أغلب الأوروبيين من



 وصدق فرانسوا هولاند فيما قال، ويسري ما قاله أيضاً على مستقبل الوني الوحدة
 بالوحدة الشُاملة للبشرية بأسرها .

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى جون ماكسويل كويتزي، وهو الْور أحد أعظم الفلاسفة المعاصرين بين كُتاب الرواية، وأحد أبرز الروائيأيين المعاصرين المرين بين

 الاقتصاديات القومية بدلاً من التعاون فيما بينها، من أجل الصحلِّ الصحة، هو سؤال




 بسيطة، لا تقل وزناً ولا إقناعاً لغياب ححجة أكثر تعقيداً تكتظ بالمفرد وردات



 ومتى حاولنا أن نعرف كيف وقعنا فيها؛ وإذا كان من الما المـنـا
 مئلما أن اختيارات اليوم تنجب الحقائق البديهية في وقائع الغد.

## الدولة والأمة

كارلو بوردوني: قبل أن نتعمق في أسباب أزمة الدولة، اسمـح لي أن أوضح معنى (الأمة)"، فهذا المصطلح لـ ألم دلالات ثقافية، كما أن أن أصوله

 الرسمي؛ والناس المعترف بــم كأمة يشُعرون بالحرية في الأرض التي
 اللذي يشعرون بأنهم ينتمون إليه.
(11) المصدر نفسه، ص119.

ولكن ليس من الممكن لبلد ما أن يستمر في الوجود إلا كدولة تعزز



 اعترفنا بأن فكرة الوطنية لا يمكن أن تنضج إلا داخل دولةٍ ما (كما يقول
 لن يُصنع الإيطاليون")، ومع ذلك فهذا الرأي لا يأخذ ألشا بعين الاعتبار الحاجة إلى وجود أساس من الشُعور الوطني يمكن بناء دولة عليه.
 أواخر السبعينيات من القرن العُّرين، والعقود اللاحقة، في اتساق مع ذوبان الحدائة.

كان عالم الأنثروبولوجيا أرجون أبادوري (Arjun Appadurai) هو أول

 على وحدة اللغة والتقاليد والدين والئقافة

إن فتح الحدود يسبقه انفتاح ثقافي يزعزع اليقينيات العتيقة، وتدوم فكرة الأمة عن طريق ("حبس" الأقليات اللّغوية أو الدينية أو أو السياسية، الـية على

 الأمة في الانهيار ما أن تبصر جماعاعات الشتات الاعيأت الاعتراف بحقوق المواطواطنة الكاملة، وتطلب الاعتراف "ابتنوعها") فيما يتعلق بواجب الانباند الاندماج (باعتباره الطريق المعهودة نحو المساواة).

وفي تسعينيات القرن العشرين، كان أرجون أبادوري يتحدث عن الدول

Jürgen Habermas, The Postnational Constellation: Political Essays (Cambridge, UK: (IY) Polity, 2000 ), p. 76.
Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization (1ץ) (Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1996).

ما بعد القومية، وفيها لم تعد جماعات السُتات وقائع عارضة ولا مؤقتة، بل بل وقائع طويلة الأمد ومتأصلة في المنظومة القائمة، باعتبارها جاريا جزءاً أساسيّاً من
 سابقة من قبيل (العالمية)" و(تعدد القوميات)، تلك المفاهيبيم التي مازالت ترتبط بالتبعية الاقتصادية والقانونية والعملية

 نعيشّه (بما في ذلك منظومة التمئل الديمقراطي)
ثمة قضايا خطيرة كثيرة تواجه الدولة الحديثة، والأسباب كثيرة، ومنها ما صدر عن تغيرات تاريخية وثقافية عميقة في السنوات الات الأخيرة من القرن القرن
 سياسية واقتصادية أدت إلى عواقب خطيرة في الحياة اليومية للناس، وزا وزادت من سوء انفصالهم عن المؤسسات.
وأول هذه الأسباب هو انهيار نموذج سيادة الدول الذي أرساه صلع

 الركيزة الأساسية للعلاقات الدولية، ذلك لألن صلا لألح ويستفاليا (أوزنابروكا مونستر) في عام 17\&^ وضع بعض المبادئ الألمألماسية التي تقوم عليها حقوق
 النظام الإقطاعي، والذي صـوره توماس هوبز بالـو بصورة مـجازية في كتابه عن
 الرجال الذين اجتمعوا معاً واعترف الواحد منهم بالآخر في وحدة أسمى . الونـ
 الدولة الحديثة سيادة مطلقَة وكاملة على أراضيها وملكيتها في العلاقات

الدولية.
وإذا كانت الدولة والأمة قد احتفظتا لزمن طويل بالقدرة على العـئ
 الأساسية التي كفلتها الحداثة، فكان ذلك بفضل الاتفاقات التي أُبرمت في

صلح ويستفاليا، في نهاية حرب دينية طويلة حطمت أوروبا على مدار ثلاثين
 على مدار قرون، ما يسمى باسم (النموذج الويستفالي"، الذي الني يضع قواعد الاستقرار العالمي، ويعترف بسيادة الدول داخل حدودها

وفي الألفية الثـالثة، نـجد أن النموذج الويستفالي هو النموذج الذي



 والتقاليد الثقافية، التي كانت تلازم حدود الدولدولة، إنما يعتريها اليوم حالة من التبدل واللايقين والسيولة، ولا يمكن الوثوق بها بعد اليوم ممكتبة سُر مَن قرأ إن ذوبان الحدود الجغرافية أو الزمنية المفروضة على جماعات الشّاتي الـيات
 تحبس الأقليات في "جيوب ومواقع مستعصية)، فإن هذه الأغلبية نفسها هي

 التحكم الإلكتروني والأنظمة الأمنية، حرصاً منها على الخصوصية التي انعدمت في الخارج

والآن من الواضح كيف دخل النموذج الويستفالي في أزمة مع تطور

 قواعد العلاقات الدولية، بل أدت إلى طفرة أخرى، حيث ألـور ألـواحت سلطة



 وتعلن، ولكنها لا تستطيع أن تفعل أي شيء حتى علئى عندما تتخذ قرارات ال بات بالغة الأهمية، لأن الجانب الإجرائي هو مسؤولية الآخرين، ولا يخصها .

يقضي انفصال السياسة والسلطة على الدولة الحديثة، وبخاصة إذا كانت دولة ديمقراطية يعد دستورها المواطنين بالمشاركة المة في القرارارات العامة التي




 المؤسسية، التي ينبغي أن تكون درجة تعقيدها كفيلة بالحيادية والاستفلال .

ولو كان الأمر مجرد مسألة متعلقة بالبيروقراطية، التي يُعقّدها وجود
 هنالك من علاقة مباشُرة بين الناخبين في بلد أوروبي صنير الـير وواضيعي مني مسودة لائحة من لوائح المجتمع الأوروبي . ولكن تزداد الئي خطورة المشكلة من اللحظة



 شـخصية، وعواقب فنية، واستجابات عاتِ عاطفية، وإرادة سياسية، ومصالح الح خاصة تتداخل بكل طريقة مربكة وتحدد مصير ملايين الناس من دون الط


 الرأي العام الذي تشتته كثرة المعلومات؛ بل ولا ولا تقلدر على ذلك الكّ الأمة/
 تمتلكها في يوم من الأيام، لأن هذا الأمر لم يكن مطروحاً قط من قبل.

لقد كانت الحدود وفق النموذج إلويستفالي حدوداً جغرافية وسياسية وقانونية واقتصادية، ولذا احتفظت دوماً بتوازن القوة والعلاقات الذي النعدي

تلازم أزمة الدولة أزمة النموذج الويستفالي، الذي أبطل يقينياته كلٌ من

فتح الحدود، ووسائل الاتصالات السريعة، والاقتصاد العولمي أو المتجاوز
 باقتراحات ومعلومات وآراء من جميع أنحاء العالم، فالميالقرية العالمية المية التي
 والثقافي، ولكن على حساب أنظمة الدولة التي لا تتوافق اليوم مع الأزمنة المتغيرة.

وأينما سعت الدولة للحفاظ على عدم تغيير هويتها، أو حتى هويتها
 بالأساس إلى المعلومات والوعي بالتغيير الذي يؤدي إلى حاجات جديدة .





 الانتشار الواسع للتكنولوجيات الجديدة التي لا يمكن لأية دولة ألن أن تمنعها،
 ضرورية، ولا يمكن للسلطة أن تكبح الخيال عندما توقده المعرفة والاتصال. والحكمة القديمة تقول: (المعرفة قوة")، والمعرفة في السياسة كانت دوماً مهمة، وبخاصة عندما كانت ضرورية لصن الصنع القرارارات التي تتسبب في
 على تعليم الطبقات الاجتماعية الضعيفة، ومحاربة الجهلل، ومحاربة العجز عن الوصول إلى المعرفة.

لقد التمست الحكومات تحالفات جديدة في الاقتصاد، الذي وجدته
 الأسواق، تلك الأماكن الافتراضية، أو (اللاأماكن"، الخفية وغير الشخصية

Marc Augé, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, translated (1६) by John Howe (London: Verso, 2009).

والمـجردة من الحدود القُطرية، قد أصبحت السلاح النهائي لقوة متجاوزة

 الـمواطنين في الاعتبار وتطبق صـورة مـن الـديمـتراطية، أي صـورة مـي

 إنها حرة في التعبير عن كل إمكاناتها العدوانية في سعيها لتحقيق أهدافها الأولية، وهي بذلك مكسب اقتصادي.
هنا أيضاً تلعب المعرفة دوراً مهماً، فمعرفة الاقتصاد، وآلية السوق،


 الاستسلام المشابه جداً للجبرية؛ فإذا انعدا يكون هنالك أكتر من مجرد احتجاج كئيب ومرتبك.

ولكن ليست السلطة والسياسة عالمين منفصلين يرتحلان على مستويين مختلفين بلا التقاء أبداً؛ فلا يرجع انفصالهـما إلى عدم التوافق، ولا ولا إلى
 زوجين انفصلا شكليِّاً فقط لأغراض ضريبية؛ فالسلطة والسياسة اتحدلا الحالـا ،
 وكان النموذج الويستفالي مازال نافذاً .
لقـد أضعف هـذا الانفصال السياسة، وجعـلهـا (اعـالة) على التـوة الاقتصادية المتجاوزة للقوميات التي احتفظت معها، على الرغم من ذلك، الكـ،

 التحقق والاكتمال، وأن تصـل إلى الجماعاعات البعيدة في الكوكبن، حيث الـيث يمكن أن تملي أوامرها الاقتصادية؛ فمن دون القن القبول الطو الطوعي من جانب السياسة، ستصعب مهمة السلطة في فرض قواعدها .

وبما أننا نتعامل مع سلطة اقتصادية، فإن تحقيق أهدافها يصبح مناسباً

وملائماً بتطبيق المبادئ الاقتصادية الأكثر ليبرالية وتنافسية، تلك المبادئ التي دافع عنها آدم سميث في القرن الثامن عشُر، فممارسة سياسِاسة (ادعه يعمل، دعه يمر" (الحركة الحرة للبضائع) تناسب تماماً منطق العولمة.




 الويستفالي، ويعد التطبيق الأعمى هو الخلاص الوحيد من الون الاضمحالال. ويكشف هذا السلوك الذي يحافظ على بقاء الذات عن الفظاعة التامة للتكهن بانعدام النفع في المستقبل، والفرصة الوحيدة والمّ والأخيرة لاجتنـاب التحول إلى دولة مبيعات توفر خدمات تحت الـئ الطلب للمواطنينين، من دون

 بالفرصة الوحيدة التي تتححها السلطة الاقتصادية للحفاظ على مستوى عالٍ ملا من الدور الوظيفي الذي يبرر وجودها ووجود (موظفيها الساميين")، وهذه الفرصة هي العمل بسياسات الليبرالية الجديدة .
 لقرارات اتُتخذت في مكان آخر، قرارات تتحملها الدولة وتترجمهانـا على مستوى محلي
وهكذا فإن الدولة هي الآن المنفذ لسلطة أعلى لا منازع لها، ولكن الـنها
 القائم. وعليه فإن العواقب اليومية والاقتصادية والاجتماعيا لانية التي سيواجهها
 يراها، كل واحد يعيش في ممارسة الليبرالية الجديدة . والئ واقع الأمر أن النا الأزمة هي انسحاب دولة الرفاه وأغلب الوعود التي وعدت بها الحداثة موالطنيها . ويترتب على ذلك صعوبة تصريف الأمور، وانعدام جدوى الإجراءاء الإصلاحية اللازمة للتعامل مع طوارئ لانهائية، فكل واحد يحاول أن يجد

حلولاً محلية (الحلول الوحيدة الممكنة) لمشكالات عولمية، في حين أنها

 قادرة على التدخل على مستوى عالٍ من السلطة

فالتيار الحالي في جميع الأمم الغربية، بدرجات متفاوتة، لا يواجه المشُكلة، ولن يتعهدها

ويفضي ذلك إلى "احكم الدولة بلا دولة)، بالمعنى الذي حدده بابيلار، وهو شُكل من أشـكال (الحوكمة) غير المباشرة، التي تريح نفسـها من أية



 لدولة تنوي الاستمساك بعنان الديمقراطية وتحيل على الديلى الديمقراطية التمثيلية،
 الجديدة، كما يوحي اسمها، لا تتبع الإصرار والقمع والتطفل، بل بل تسمح بحرية الحركة، ولكنها تسند إلى القطاعات الخاصا

 دولة)، ، وهذه هي ما بعد الحداثِية (postmodernism)، أو بدقة أكثر (اما بعد ما بعد الحداثية".

زيجمونت باومان: تمشل كتابات توماس هوبز محاولاولة لوضع أسس نظرية (مع شرعية براغماتية ووظيفية وأخلاقية) في ظل التمان التمكين الذي حـي
 الويستفالية في مرحلتيها : أوجزبورغ (1000)، وأوزنابروكا


 التي أثارت آخر حرب وأفظعها وأكتُرها دموية تقريباً من سلسلة الحروب

الدينية في مرحلة ما بعد الإصلاح الديني(10). وقد أعلن جان بودان (السلطة



 الوقت نفسه معارضاً قويتّا وقاسياً للتدخل البأبوي في في سلو سلطة الأمير السيادية.



 الأمير لا يحاسبه إلا الله، وتمكن بذلك من الا أن يحفظ للأمير امتياز السيادة الأصيلة الكاملة التي كانت لا توهب في اللابابق إلا بتنصيب إلهي، بلا بينما يقوض في الوقت نفسه اعتمادها على لنجان التنصيب الكهنوتية.

وجاء كارل شميت ليؤكد أن (اكل المغاهيم المهمة للنظرية الحديثة عن
 والاستثناء في القانون أشبه بالمعجزة في اللاهوتي|"(17)، كما تتبع كارل
 جان جاك روسو القائل (بمحاكاة الأوامر الثابتة للإله" باعتبارها الـا المئلي للحياة الشُرعية للدولة (وهنا يستشهد في استحسان النـيان بتفسير وضعه إيمل


 كتب في خطاب إلى الفيلسوف مارين ميرسين يقول: إإن الها هو الذي الذي وضع


Jean Bodin, On Sovereignty (1576), edited and translated by Julian H. Franklin (10) (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1992).
Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, (17) translated by George Schwab (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1985), p. 36.

إنه لأمر دال للأفكار الحديئة عن الدولة والسلطة والسيادة أن كارل


 الاختيار إنما تقع في يد الشـارع وليس في يل في غيره، إنها في نها النـاية الأمر إرادة، فالمشيئة في نهاية المطاف هي التيا التي تصنع الفرق بين التين التشريع المختار في الواقع وتعدد التشريعات الممكنة، التي يمكن تصورها التيا، وإن لم تكنن

ويعمل امتياز الاختيار في اتجاهين، فما جرى تشُريعه يمكن إبطالهـ، ، وما جرى اختياره بالإرادة يمكن التخلي عنيه باللإرادة، وما البار جرى رفعه إلى مرتبة القاعدة الملزمة للناس أجمعين يمكن تعليقار اليقه لفترة ما ما أو قصر تطبيقه على فئات بعينها. فبوسع الشارع أن يختار قانونان كما يشـاء أنـاء، ووفق هذه
 يكمن جوهر السيادة، إنه يكمن في قدرة السيادي على عدم التقيد بـلـي بما يضعه

 المطاف "يستند النظام القانوني إلى قرار وليس إلى قاعدة)(1N").

إن إلغاء/ تعليق القاعدة هو الذي يأتي بالدليل الدامغ على السيادة، فليس امتباز التشريع ولا وضع القاعدة الململزمة هو الذي الذي يميز سياني الـيادة السلطة،


 صحيح أن الالتزامات تكون ملزمة لأنها تقوم على القانون الطبيعي، ولكين الكن
 وتستدعي خطوات غير طبيعية) "اتتوقف الصلة بالمبادئ الطبيعيعية العامة|"(19)، وكان ذلك وسيلة شائعة يتم توظيفها متى تشكك الناس في سيادة الرب.

$$
\begin{aligned}
& \text { (19) المصدر نفسه، صم، }
\end{aligned}
$$

فعندما ذهب موسى بأمر من الهّ إلى فرعون، وأوجس في نفسه خيفةً بأن فرعون سينكر الاعتراف بالأصل الإلهي للرسالة التي يحملها إليه، وعد الربُّ موسى بأن (ايبسط يده إليه ويفيض على الألى المصريين بالمعـجزاتيات) (سفر










 هو ما كان يقصده ميكيافيللي عندما نصح الأمير بالاعتماد على خوف رالي رعاياه منه أكثر من الاعتماد على حبهم له.

وقد نشر أولريش بيك دراسة مثيرة(「•)، وفيها بارك أنجيلا ميركل، ،


 المعتاد والروتيني وإلغاء واجتناب التحول التحول إلى قاعدة فريدة . إن الوئي الوعي بأن



 ميركل حددت موضعها بين بنائي أوروبا والتابعين الأرثوذكس للأمة/ الدولة

UK: Polity, 2013), p. 45ff.

من دون الانحياز لأي منهما، أو أنها، لنكن أكثر دقة، تترك الخيارين مفتوحين

تقوم قوة ميركيافيللي على الحيطة، الرغبة في عدم فعل أي شيء. . .
 توفير الائتمانات والتمويلات
 بانسحابه، وتأخير الدفع ورفضه( ${ }^{\text {(T1). }}$




 يغلق خيارات غيره، وهذا لا يكشَف عن تحركاته المقصودة، ورئ وبذلك تصبح
 يعيد هذا الأمر تشكيل الصراع من أجل الوصول إلى صنع القرار باعتباره لعبة صفرية

بيد أن عزو حيل ميركبافيللي إلى فطنتها وحنكتها وبراعتها الفريدة






 للسيطرة؛ ففي حين أن علاقة الاعتماد المتبادل بين الرؤساء والعمال المال الذين يستأجرونهم قادت، على المدى الطويل، إن لم يكن على المى المدى المى القصير أو المتوسط، إلى مائدة المفاوضات والحل الوسط والتسويات الإجماعية (حتى الحى

وإن كانت مؤقتة)، فإن الاعتماد الأحادي الـجانب يجعل الإجمماع غير


 يمكن تجاهل رغبات القوة العاملة المحلية وقدراتها التما التفاوضية، فضلاً عن




 والمأوى والتعليم والتدريب لهم) لا تدل على أي معنى اقتصادي من منظور

 المحلية. وهذا استقلال جديد لرأس المال المتج المتول في (فضاء التدفقات"


 هو الذي يقبع وراء الانسحاب أحادي الجانب من تأيِيد الالتزام المتجاواوز


 الاجتماعية واللامساواة بالقوة والمنطق الراواسن
 الثابتة والدائمة، والتضامن البشُري بوجه عام.

ويسري كل ذلك على الأمم/الدول بالقدر نفسه الذي يسري به على


 لها، ومهما بلغت هيمنة ألمانيا في أوروبا، فإن الاعتماد بينها وبين أوروبا

هو اعتماد متبادل، وسيبقى اعتماداً متبادلاً؛ ؛ فألمانيا تحتاج إلى أوروبا والوحدة الأوروبية بالقدر نفسه الذي تحتاج ألـي فيه دول الاتحاد الأوروبي الأقلى




 نهاية، ولابد من إيقاف اللايقين قبل التعجيز الشامل اللامل للفاعلين، ولا ولا يمكن
 مقبول لقبرص واليونان كما هو مخيف وني وغير مقيول ميول لألمانيا (ولبريطانيا أيضاً


 للقانون والنظام الرأسمالي لن تسمح للأمور بأن تتجاوز الحد. وهكذا فإن الأبطال والخصوم من كل الأطياف محكومٌ عليهـم بالبقاء
 أخرى، غداً أو بعد غد، في نهاية الجولة أجولة الراهنة من محادئات الموازنات

## $\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$

## t.me/soramnqraa

هوبز و"الدولة التنين"




 للأقوى، والأهم أنهم كانوا راغبين بشـدة في تطوير أشغالهـم في مناخ منـئ من الإنصاف المتبادل.

اللوياثان، كما يظهر من غلاف الطبعة الأصلية للعام 1701، 17 هو مـخلوق بيولوجي عجيب من التراث التوراتي، يتشكل جسده من أجساد

البسُر، مثل لوحات الرسام الإيطالي أرسيمبولدو، وتتألف سمات وجهي من


 وترتيبها، واستخدامها وليا وفق دورها الوظيفي، لإحداث التوان التوازن، الذي لم يعد
 القوى، ويمتثل للقانون، اللازم لإقامة مجتمع متحضر .
لقد تغلب توماس هوبز على المفهوم (الطبيعي" للمجتمع، وأكد إلـد بذلك
 الكيان العقلاني، وأعظم أعمال الطبيعة، الإنسان. وأبدع الفن الفن ذلك اللويا الثاثان



 ومنتظم. وانتظام الكل يضمنه الرأس ("روح" اللوياثان)، أي الإرادة العانيا العليا
 أفعال الكل نيابة عن كل عضو، ويحتاج إلج كل عضو إلى أن يتكيف مع هذه الإرادة العليا، وإلا سينهار النظام

وفي إطار هذه الرؤية الثاقبة المبتكرة المذهلة في ماهية الدولة الحديئة،

 يُعاد تأويلها (مع تعديل سيميولوجي لا يُفهم دوماً)، بحيث لا لا لا يشير الـير الشعار
 ويتوقع من كل واحد أن يشارك كـي في قوام حياته (الدفاع أو التنمية)، هو الدولة الدولة
 أكبر من قوة السلطات التقليدية في الماضي، وهي أقوى منها بكثير لأنها لا

تعتمد على تنصيب إلهي، ولا على ورائة السلطة، ولا الإكراه بالقوة المادية، بل على إرادة الجميع، أو على الأقلى على إلرادة الأغلبية، التي تحلدد اللممة
 الجمعي، وهى التي يُشار إليها في الغالب بمصطلح (الديمقراطية التمئيلية،. وعلى ضوء هذه الاعتبارات، يتضح أن الدولة الحديثة، من بدايتها في

 الحرية (الاقتصادية) للطبقة الوسطى، التي تمتعت بالقيام بالألنشططة الإنتاجية



 في التنمية الاقتصادية والثقافية والمدنية للدولة (وهم الانية الأغلبية الكبيرة) يكتفون



 (الناشطين" (أصحاب المشروعات، ورجال الأعمال، والمفكرين، والقادة).



 ظهرت في الفترة الممتدة بين القرن السادس عشّر والقرن التاسع عشر، لم تكن تتعلق بإطعامهم ورعايتهم بدافع الإحسان الذي الذي تحث عليه المسينية المية،
 الكرامة التي تكفلها الوظيفة، ليس لغرض إنساني، بل بل لغرض اجتما بامنياعي،
 يكونوا عالة على المجتمع؛ فإذا كانت وجهتهم النهائية في الماضي هي المي دور الضيافة والملاذات المتهـدمة التي تديرها الأبرشيات، فإنها صارت الآلان

المصنع، حيت العمل الإجباري، وعمالة السخرة الرخيصة، التي خدمت زيادة الأرباح وتقليل تكاليف الإنتاج في الصناعة الناشئة.

يقع التقدم نفسه في أيدي فئة قليلة، وفي التضحية بالجميع من أجل

 لبقاء اللوياثان، عن المسهمين بطريقة أخرى، والمتميزين عن غيرهم بفرصة حياة أفضـل

من الواضح أن مبدأ الديمقراطية التمثيلية يصدر عن ذلك، فعلى ضوء الواجب الأساسي المطلوب تنغيذه في ضمان استمرارية الدون الدولة، ليس بوسع كثيرين سوى (تفويض" سلطة صنع التقرار إلى آخرين أكثر خبرة الـورة وتفانياً في





 الأولى لهيمنة الذات التي تهلدد التوازن الذي تحققق بعد عذاب قبل ثـلاثة

قرون مضت.
الدولة هي الجهاز التنظيمي الكبير للأمم الحديثة، ويعود تأسيسها إلى القرن الخامس عشر ، حيث أظهرت قدرتها علـا على التحكم في أنـاس مبعثئرين ومفتقرين إلى هوية بعدما خرجوا من النظام الإقطاعي. وقد الـد استشرف تون توماس
 وفي كتابه عن اللوياثان، حيث يصبح الحشُد (العامة المبعثُرون) مواطنين في

 وامتيازات الحرية لصالح الحماية التي تكفلها الدولة.
 والسيادي، الذي يشُكلون به وحدةً يمكن التماهي معها . وهكذا يتم غرس

مفاهيم الأمة والثقفافة والتقاليد بطريقة دائمة، ويجري تأكيد مبدأ الأقلمة (regionalization) ،) أي الارتباط بالأرض التي تتسع للملكية الخاصة، مركز







 والمواريث، وإصدار رخص التجارة والإنتاج والبناء.

إن القمع العنيف من جانب دولة متطفلة حل محله فيما بعد تكييف لفكر







العابرة التي لا تُستخدم إلا لدعم السوق(rr).

وهكذا فإن الدولة الحديثة وُلدت كياناً غير ديمقراطي للغاية، فكانت

 أسباب الاعتراف بالحقوق الفردية والملكية الخاصة ولاصن وحرية التجارة وارة والفعل
 المواطنون عن سلطتهم واستقلالهـمّ، في مقـابل الالتزامامات، مئل دفع

Max Horkheimer and Theodore W. Adorno, Dialectic of Enlightenment (1947), (YY) translated by John Cumming (London: Verso, 1997).

الضرائب، والخدمة الإجبارية في حالة الحرب، والامتثـال إلى القوانـين
 (الدولة الحديثة) بحاجاتها وقدراتها التنظيمية والوظيفية في دعم رعاياها

والسيادي .
وهذا الأمر ليس كما في الديمقراطية الحديثة. وبينما كانت الدولة الدئ والسيادي محادين عند هوبز، يصعب تحديد الدولة داخل الكيان الميان المتباين
 واحد، بل نطاق واسع من الممثلين النيابيين تتألف منهم الدولة الدين الديمقراطية ومن الأسهل التماهي مع أحد الممئلين النيابيين المنتخبين أكثر من مجموعن المئ
 من الأغلبية ويحاربون ضد قرارات الأغلبية. ومن جهـة ألون أخرى، إذا كان كان


 طويلاُ إلى أن مُحي في الآونة الأخيرة إلى الأبد من التاريخ

وتزداد الأمور تعقيداً عندما تأتي العمليات الديمقراطية لتحطم مطلقية
 الديمقراطية تستدعي استبدال التفويض الضمنـي (سواء تم الـمصي الحصول عليه بالقوة أو بالورائة أو بالحق الإلهي أو باتفاقات بين الأسر المالكة) ليحل


 الضروري الحصول على موافقة أغلبية المواطنين لأنها تميّل الدولة الـلـي والوحدة الوطنية

هكذا تُولد الدولة الجمههورية، ولا يهم كثيراً إذا ما كان التصويت

 إيطاليا) هو مجرد منصب شرفي مسؤول عن الإشراف على الالتزام بالدستور

وتعيين رأس الدولة، فإن المبدأ يبقى كما هو : التفويض مطلق، وليس هناك حق في الانسحاب

زيجمونت باومان: الكلمة العبرية "الوياثانه" تُترجم إلى الإنكليزية في




 بخُطّاف؟ . . . أيبرم معك عهـداً لتتخذه عبداً مؤبداً لك؟ . . . أي أمل في

 أيوب بالطمأنينة والاعتداد بالنفس باعتباره أحد أعضاء ألماء الجنس البشُري؛
 ولا يملك السيطرة عليه، فضلاً عن استعباده.

هذه الصورة التوراتية على وجه الخصوص ألهبت الخيال البشري بري بدرجة
 وكما يرى كارل شميت في دراستا





 الوجوه البئرية الدقيقة. والمفهوم الذي تنطوي عليه الصوورة، كما يشّرح ذلك الكّ توماس هوبز في الفصل السابع عشُر من الكتاب الثاني ((اعن الدولة)")، هو
 من الأفراد بينما يقدم إطاراً يحتويهم. وإن إن كان المشئار إليه (اللوياثانه" في
 Governor (باللاتينية Rector)، صاحب السلطة العليا، وموزع عمليات الثواب

والعقاب التي تقوم عليها الدولة باعتبارها كُلية متماسكة بفضل وحدتها
 بين القوى الأرضية. ونحن نعلم أن الكيان الأسطوري الآخر ، البهيموث






 تتلاشى، وليس فرض اللويائان على البهيموث مهمة يجري القيام
 انقطاع، فاللوياثان هو العلاج الوحيد ضد حكم البهيموث (قصير الأجل

 (Thomas Carlyle)، ويختزل الوضع البشري إلى صيغة بسيطة: الفوضى زائد

الشرطة

وإذا أردنا أن نعبر عن ذلك بلغة حديثة، يمكننـا القول بأن الكيـان



 صنعها البشر)، وأمّا الثانية فهي (مصطنعة)" (فهي من صنيع الإنيا لإنسان، وهي في في




 بطرق إلزامية، وبطرق عنيفة إذا ما اقتضى الأمر

والرسالة الجوهرية لفكرة اللوياثان تبقى إلى يومنا هذا جزءاً أساسيّاً



 مسألة خلافية كما بينت بدقة أنت يا كارلو .

اللوياثان المعاصر، الدولة الحديثة، عرّفها ماكس فيبر في إشـارة إلى





 ويقوضه. والحق في رسم هذا الخط الفاصل لتطبيقات القوة إلى أعمال قهر مشروع وأعمال عنف غير مشروعة، يبقى عبر التاريخ الركيزة الأساسية في الصراع من أجل السلطة (السياسية) وسمة أساسية وتامة وأصيلة لأصحاب




 للغاية التي صدرت في ولاية فلوريدا) .
W. B. Gallie, "Essentially : مصطلـح ظهـر في دراسة وضـعها و. ب. جـالــلـي بــنـوان (Y ) Contested Concepts," Proceedings of the Aristotelian Society, vol. 56(1955-1956), pp. 167-198. ويرى المؤلف أن المصطلح يشبر إلى (المفاهبيم التي يتضمن استخدامها الملانئم بصورة حتمية

 John Gray, "On Liberty, Liberalism and : ولا الاستخدام اللغوي ولا قواعد المنطق وحدهاها . انظر الا Essential Contestability," British Journal of Political Science, vol. 8, no. 4 (October 1978), pp. 385-402.

ويحدث في هذه اللحظة تحولان، وربما تحولان جوهريان، عن أصل

 الثاني فيتعلق بالأهداف التي ترمي ممارسة سلطة اللويايأان إلى تحقيقها
وقد ميز جوزيف ناي بين نوعين من السلطة، الخشُنة والناعمة، وإن كان يركز اهتمامه على العلاقات الدولية (أو لنكن أكئر دقة، العلاقات بين الين الدول)(ro) الاَخرين إلى التعبير عن رغبتهم في النتائج التي تريدها")، وبأنها سلطة ترغيب


 على تعاون طوعي من جانب الموضوعات البشُرية بدلاً من إجبارها على الِّلى فعل



 يا كارلو بدقة الدور المهم الذي لعبه غرس الأفكار الأيديولوجية النيا (وبخاصة



 التي أدارتها وأشرفت عليها بصورة مركزية الحكون الحـيات في في أثناء عصر بناء الأمة قد آلت إلى قوى السوق، التي تتقن على نحو أكبر فن غرس الألما الأفكار
 أساتذة كبار في الإغواء والإغراء. وقد عُهـد بمهمة الإبقاء على الألى اشتعال
 (الأحداث العظيمة) (مثل ميلاد طفل للعائلة الملكية) التي تُقام من أجل

Joseph Nye, Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public (Y0) Affairs, 2004).

التتويح والترفيه الشامل للأمة بأسرها، أو وراء أحداث أخرى تنغس عن
 تجارية على مدرجات كرة القدم أو ملاعب التنس .

 على العكس من السلطة الناعمة المربحـة) يغطي نطاقاقاً أوسع من مـجرد






 ولا تتطلب أية استثمارات لرأس المال، ومْلَكة تنتج نفسها بنفسها لدى أفرانـواد ساعين إلى توكيد الذات. ولقد تبين أن حرية الاختيار قابلة للتحول من عائق
 دراسات المحاسبة إلى وضعها في خانة الدائن وليس في خاني
 هو الاستعانة بالبشر المُراقَبِين وبمن سيلقون مصيرهم قريباً باعتبارهم الفاعليا الِّلين



 اليوم أن تكتفي بالمعالجة الرقمية (القاعدة بيانات) ضخمة ماني لم يكن بوسعها أن
 جميع الموضوعات المستهدفة من المراقبة . إننا نعيشّ اليوم في هـجتمع اعترافي، حيـث يتم، على المـجاز، تتبيـت الميكـروفونـات في أماكن

Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of Judgment of Taste (1979), translated (Y Y) by Richard Nice (London: Routledge, 2006)

الاعتراف، تلك الأماكن المقدسة القديمة للخصوصية، وحيث يتم توصيلها بمكبرات الصوت المركبة في الميادين العامة، وإن كانت الانت متصلة أيضاً بصورة الاني مباشرة بالإنترنت اللذي يـخزن الاعترافـرافات من أجل الاسترا الاستخدام الآني أو
 في عدد غير معلوم من وكالات جمع البيانات لتحقيق أهدافها
 نحرص اليوم على أن نعرض بأنفسنا وعلى نفقتنا الخاصي



 أنفسنا ولا يقلر من تدفق المعلومات في الملفات المانخزنة فيانة في مكاتب أمن اللوياثان.

واسمـح لي أن أشــر بـاختصـار إلى تـحول جـوهري آخر في عـلاقـة








 الناقلة) في خطوط الإنتاج لدى هنري فورد.

ولقد جمع ماكس فيبر أساليب السيطرة والتحكم على شاكلة البانوبتيكون

 النموذج المثالي يرمي إلى الحد من عمليات صنع القرار لجميع العوامل غير ذات الصلة بالهـدف الذي تسعى إلى تحقيقه مؤسسة بعينهـا ، وبـخاصـة

العواطف والولاءات الفردية والمعتقدات أو القيم الخاصة التي يعظمهـا الموظفون. وانطوت كل هذه الإجراءات على تأثير مشَابه للتأثير المتوقع من
 البشُرية ليحل محلها تراتبية وحيدة من المرتبة العليا والمرتبة الدنيا الدنيا تربطهمها

 يترك النموذج المثالي للسلوك العقلاني مجالالاً للفردية، ولا لا لفرد ألكثر تركيباً وثراء من الدور المنوط به داخل المنظومة

ولا تتعامل الفلسفة والممارسة الإدارية الجديدة مع ذلك النموذج على أنه مثالي، فالعقلانية يصعب اعتبارها اليوم وصفة مضمونة اللنجار الناح في العالم الـم










 أنها تعمل في ظروف متقلبة وغير قابلة للتكهن بها في جوهر الترها ، تستدئي

 عودة من المنفى الذي حكمت به العقلانية علينا ا فلم يعد مُرحباً بالتماثل ولا الامتثال، وجاء الدور عليهما لطلب اللجوء.

وفي تلك البيئة، فإن السمات الـُشتصية، بما في ذلك الخصوصيات
 وكان لابد من تركها في غرفة المعاطف عند دخول المبنى، صار يُنظر إليها

باعتبارها أغلى الأصول وأفضل رؤوس المال وأكثرها ربحاً . ويستدعي طلب النجاح رعايتها وتعظيمها، وليس محاريتها ولا قمعها، فالألأجنحة تحتا وأج إلى





 وأكثر السمات أهلاً للثناء والغبطة. وفي الاقتصاد والدولة، كما في في سياسات
 الاحتفاء بالنزعة الفردية قائمة الأهداف والاهتمالمالمات

ويتساءل المرء عن ملى احتفاظ صورة اللوباثان الهوبزية في مقابل البهيموث بقيمتها التفسيرية؛ فمن بين السمات الأساسية الميميران الميزة المنسوبوبة إلى
 أمور تصدر عن الطبيعة الأنانية الجامحة للبسُرية في مقدرتهم كأفراد واد بدلاً من



 القول بأن استدعاء اللوياثان وعلة وجوده كان يتمئل في قمع الفردية التي يولدها البهيموث.

واسمحح لي أن أذكر باختصار تحولاً آخر أكثر مصيرية يشير إلى مراجعة
 والمجتمع التي ترمز إليها هاتان الصورتان المجازيتان.

نـُر يورغن هـابرماس دراسة بعنوان (مشـكلة الشـرعية في الرأسمـالية

 صوّر يورغن هـابرمـاس الـدولة الـرأسـمـالية بـأنهـا تستهــــف إعادة الإنتـاج

المتواصل للأسس الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع الرأسمالي، ويعاد


 للدولة الرأسمالية - واقع الأمر الوظيفة التي تجعلها دولة ألة رأسمالية (الوظيفة التي تخدم إعادة إنتاج المجتمع في شكله الرأسمالي الميا - هي ضمان المان الشـرطين اللازمين لدوام تلك اللقاءات. والشُرطان الوثيقان للغاية اللذان لانـيا لابد من
 المال على دفع ثمن العمل، ووجود العمل المعروض للبيع في وضع مناسب



 فالاستيفاء المنتظم بدرجة كافية لشروط اتفاق الشراء/البيع يكمن في ضمان
 السلعة جذابة بما يكفي للرغبة في شرائها بذلك الثمن .

## (الفصل) (لثاني

## an

## الحداثة في أزمة

## t.me/soramnqraa

يتبدل حال المعرنة عندما تدخل المحتمعات العصر ما بعد الصناعي وعندما ندخل الثقافات العصر ما بعد الحداثي

جان فر انسوا ليوتار(1)
 بتلك الوعود، بل وسخرت منها، وملأت الفجوة بمظاهر براقة وصور وألوان وأصوات، واستبدلت النجوهر ليحل محله المظهر، والقيـم ليحل مححلها المشاركة .

والوعد الأول الذي سحبته الحداثة هو فكرة عصر التنوير عن الأمن،
 للتكنولوجيا القادرة على منع الكوارث الطبيعية وتفاديها انهارت ألمان المام الحقيقة

 من الكوارث الطبيعية، في سباق لاستعراض مهارات التدمير .

فبعد زلزال لشبونة الذي وقع عام 1Voo، ، حاولت روح الحداثة الـد أن تُخضع الكوارث وعدم القدرة على التنبؤ بها لسلطة العقل، عبر الإجراءاء الحت الوقائية، وعلى أساس علمي.

Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, translated (1) by Geoff Bennington and Brian Massumi (Manchester: Manchester University Press, 1984), p. 3.
(القد بيّنتُ كيف أن البشُر كانوا سبب تعاستهم أنفسهم، وكيف يمكنهم أن يجتنبوا التعاسة"، هكذذا كتب روسو إلى فولتير في خطاب شاب شهير عن كارثة
 من الإرادة الإلهية وتعهد بها إلى البشر (Y)، وهكذا تُحوّل الكوّ الكوارث الطبيعية


 بسبب الإخلال بالواجب والإممال وعدم الكمفاءة وعدم الإتقان.

 أنه يرحب بالسيطرة المطلقة على الطبيعة، وقد فشل هن هنا الوعد الوعد فشلاً ذريعاً مع


 لفكرة التقدم التي كان يقوم عليها الأمل في عالم أفضل .

 المنتجات والنزعة الاستهلاكية، وهي فكرة متفـائلئلة يقوم عليها كثير من الافتراض الغائي للسعادة عبر الامتلاك لا الوجود.
بل إن الوعد الأكبر، الذي تحقق بجهجد دؤوب بعد قرون الد نقابية ومعارك سياسية وانتصارات غالئية، الياري اليار محل شك واري وارتياب، وأعني بذلك وجود الضامن الاجتماعي
ويتضمن هذا كل الإجراءات التي تنص عليها الدولة كجزء من الاتفاق
 الأساسية، والأمن الاجتماعي، والتقاعد، والشيخون الـيخة.

Jean - Jacques Rousseau to Voltaire, 18 August 1756, from: J. A. Leigh, ed., Correspondence ( $Y$ ) complete de Jean Jacques Rousseau, translated by R. Spang (Geneva: Institut et musée Voltaire, 1967), vol.4,pp. 37-50.

وبإحساس بالعجز ، نشهـد التفكيك التدريجي للأنظمة الاجتماعية أو أنظمة الرفاه الاجتماعي، ولكن ولا هذا المثيال الجديد للتفكيك الناجم عن
 هسل (Stephane Hessel)، فإن السـخط مـازال مشـكـلـة مـحـدودة، ومـشـكـلة


 يكترث المرء إلا بنفسه، ويدوس على غيره، ويتُبث بأقربـ طابـر ابور للنجاة. إن الضممانات الاجتماعية التي كانت حتى عقود قليلة العمود العـيا الفقري
 وتزعزع أمان العمل بسبب العقود القابلة للإنهاء بعد فترة معينة، مما يزيلـي ألما من ظاهرة عدم الأمان المرتبط بالعمل المؤقت. وتؤدي الاقتطاعات الـو في الإنفاق العام إلى تقليل الخدمات الأساسية، وتؤثر سلباً في الحقق في التعليـيم






 وهكذا أصبح كل شيء قابلاً للنقاش وعُرضةٌ للإلغاء، فإما أن أن يبقى كما هو أو أن يُمحى بـجرة قلم على ضوء ألمَ الحا والالتزام باللوائح الأوروبية.
وهذه هي فلسفة اللايقين، وتصفية دولة الرفاه الاجتماعي، التي لا تؤتر

 نفسه، من دون أن يثقل كاهل غيره بحاجاته وعيوبه

Stéphane Hessel, Time for Outrage!, translation by Damion Searls with Alba Arrikha; ( $\uparrow$ ) foreword by Charles Glass (London: Quartet Books, 2011).

وهذا توجه غير اجتماعي تماماً، ولا يليق بأية جماعة بشرية تريد أن
 الطبقة البرجوازية، وهو أن الفرد متحرر من القيود والتأثيرات (ومن ثم

 المجتمع الأمريكي بدرجة كبيرة، حتى إن الرعاية الصحية حتى الـى وقت قريب كانت تُعد (ملحقاً)" مقصوراً على غير القادرين على دفع تكاليف التأمين

الخاص .
في المنطق الليبرالي الجديد يسود المبدأ الاقتصادي الذي ينص على



 إنما يؤدي إلى عواقب كارثية فيما يخص العدالة الاجتماعية الـية، كما يظهر ذلك الكا بوضوح في أماكن تطبيقه؛ ففي الولايات المتححدة في أثناء إدارة أوباما، ،





 الاقتطاعات المتزايدة يمكن بالفعل الشعور بضررها .
وأفظع جانب لهذه المناورة التي أُعلنت بجدية واحتفارلية الية مهيبة لأناس يتخذون قرارات شجاعة لإنقاذ العالم، هو ألم أن هذه القرارات اتو تؤئر سلباً في الضعفاء، في الناس الذين لا يمكنهـم الدفاع عن أنفسهـمه، وكل من لا لا


 بعض الناس يدفعون أكثر، ، بالنسبة والتنناسب) إنما هو ظلم بيّن، لأنه يؤذي

المُعسرين والفقراء والمحتاجين. وهذا الأثر المعاكس إذا لم يتم تصحيحه
 بالامتيازات عن الغالبية العظمى المتأثرة بالركود.

 بذلك، وليس من الصعب الآن معرفة عواقب ذلك في المستقبل، بل إلن من الـن نظّروا لذلك، ومن يطبقون التنظير، ويخفونه وراء مسمى (الأزمة المؤقتةة)، ليس بوسعهم أن يعلموا عواقب ذلك في المستقبل . هناك جانب آخر يتعلق بالطبيعة المؤقتة للأزمة، أي تفردها
 خسارة كبيرة، بفضل الإجراءات الشديدة المتخذة للتعامل معها ، المان فالتضحيات
 المستقبل القريب. ولكن الأزمات، حتى وإن كانت مانـل منصودة، لم يعد من

 الاقتصادي والوجودي الذي نعانيه، فمثلما نعيش في مجتمي غير آلئ آمن يسوده




 الاعتراف بالوقوع في أزمة كبيرة واحدة، نتيجةُ لنهاية الحداثة



 تُعرّف بأنها مرحلة ماريطا بعد الـحداثة (postmodernity) . ولكـن آثار التشوش التاريخي الذي غيرّ الإنسان وخلع مفاصل المجتمع، الذي ما زلنا نستمسك بنموذجه بحنين واشُتياق، ستدوم للأبد.

زيجمونت باومان: لست متأكداً بأنني سأتفق معك تماماً في قولك


 خرجت سليمة من كل أزمة متتالية. إن ما جرى التخلي عنه مرات ومرات ومرات،





 المطلوبة، وقد جرى زعزعة ذلك الإيمـان وتقويضه، وربـا ونما التخلي عنه تمامأ، أو على الأقل جرى تأجيل التنفيذ.

ينشغل قليل من الناس اليوم بوضع تصورات لما يسمى (المجتمع الفاضل" ـ تلك المحطة النهائية على الطريق الطويل إلى الكممال والـجبهة الأخيرة في الحرب التي أعلنتها الحداثياثة بكل قوتها الفتية على الملى كل من الالتباس والمصادفة والغموض والإبهام واللايقين، وبوجه عام
 الاستراتيجيات التي ربما تكون مرغوبة الآن . أولاً، لـم تعد الاسترا التيجيات







 بأن تجعل التقدم (امتدرجاً"، وأمّا الجسور البعيدة، فليس عليها أن تقلق بشأن عبورها إلا عندما تصل إليها.

نعمّ، جرى التخلي عن الأوهام (أو لنكن أكثر دقة، جرى إعادة تصنيف الأفكار، التي كانت تعد حقائق ذات مرة، على أنها أنها أوهام)، في حين ألين أن الاستراتيجيات التي مازال يـجري تبنيها والتخلي عنيا


 جديدة، ويستمر إنتاج هذه الاستراتيجيات الجديدة بلا هوادة.

وهناك نقطة خلاف أخرى، فعند حديثك عن وعود الحداثة قُلتَ إن ما






 وربما أقول إن الوعد الأصلي للحداثة في زماننا وصل إلى اكتماله وذروته

إن طموحات الحداثة (ووعودها) لخصها في عام ميراندولا ، وكان حينذاك في الثالثة والعشرين من عمره، إنه لـخصها كما



 أستشهد هنا بالكلمات التُهيرة التي وضعها ميرانديا الندولا على لسان الإله القدير وهو يخاطب آدم أبا البشُر :

إن الإله القدير خلق الإنسان مخلوقاً ذا طبيعة غير محددة، ورضا وضعه في

 تريده، والشُكل الذي تريده، والوظيفة التي تريدها .... كل الأثياء الأخرى

لها طبيعة محدودة وئابتة تحلددها قوانينا، وأمّا أنت، يا من لا تحدّه حدود




 ولك أن ترقى بنفسك، بإعمال الفكر وملكة الحكمّ، إلى أعلى عليين، إلى المنزلة الربانية).

ورأى ميراندولا أنه من الضروري إضافة بضع كلمات من عند النده لمزيج
 علينا! سعادة الإنسان! الإنسان حر في اختيار مصيره!").

وهكذا فإن الوعد القاطع للحدائة هو الحرية البشرية في خلق الذات وتوكيد الذات، ويعني ذلك أن البشُر أحرار في الختبار طريقتهم المفضلة في

 لوعاء الاختيارات من غطاء ولا

 الخطأ والتعئر، ولا إمكانية للنجاح من دور دون خلا
 حاولت أن تطرد روح المـخاطرة الشُريرة، وتزيل منغصات اللايقين من

 الأحسن، باعتبارها ليست أقل حتمية ولا أقل نهائية ولا ألا أقل إلزامية ولا ألا أقل
 من فقدانها أو التخلي عنها في أثناء بلوغ الحداثة سن الرشد .

لا تبدو رؤية بيكو ميراندولا للأزمنة اللاحقة وهمية في نظرنا الا فنحن نتمتع بالحكمة بعدما أدركنا الحقيقة، وبعدما انفك السحر عنا، على نحو

يفوق ما كان سيبدو لجماعة المؤمنين في كنيسة التقدم في القرنين الثامن عشر







 إسقاط الطاغية، فإنهم أحرار في إنـاعة الطغنيان فيما بينهم")، ״فإذذا أردت أن أن

 "امقتنعون بأن العالم بأسره يتوق إلى ألى أن يصبح كما يتخيلـيلون أنفسهـمـ . .




 جون غراي، فهو يقع في أخطاء قليلة، أو لا يقع في أخطاء الخاء أصلاً، عندا علدما






 بأعداد متزايدة هو الاتجاه نحو استمرارٍ مخلصِ ونَسَبِ شُرعي لنلك الوعد.

John Gray, The Silence of Animals: On Progress and Other Modern Myths (London: ( $\varepsilon$ ) Allen Lane, 2013), pp. 57-62.

ويبدو بيكو ميراندولا عاطفيًاً في رؤية الحرية الكبرى التي لم يتذوقها

 في الإطار المألوف للوجود البشُري يتآكل ويتداعى، وفي وفي زمن كان كان كل شيء
 الحداثي في المقام الأول على تحقيق الأمن الذي











 باعتبارهما الشرطين الضروريين لوجود إنساني رحيمّ، فإن الإدارة البـّسرية



 الأمن والحرية، مثل امتناع أكل الكعكة والاحتفاظ بها في آنٍ معاً.

كما اتضح أن الأهداف المتفق عليها، والحماسة التي أبداها مديرو النظام في السعي إلى تحقيقها، تسفر عن نتائج معاكسة للنتائج المعلنة
 الأنحاء، يتلاشى تذكر الأسباب الأصلية التي آلت إلى تعويم الممتلكات المفقودة. فالانطباعات الأولى عن تلك الممتلكات، التي ألهمت أسلافنا

ودفعتهم إلى نبذها وإلقائها من على متن السفينة قد نُسيت، وإذا لم تكن قد









 خطرة بطريقة مفرطة لا يطيقها أحد، وتسفر عن قلة من الفائزين، وكثئير من الخاسرين).

إن قصة القرن العشرين، وقصة القرن الحادي والعشُرين (إلى الآن)،

 فوكوياما، وكانت تصور التاريخ باعتباره مسيرة طويلة نحو الحور الحرية، مسيرة


 ساحات القتال في أوروبا، علاوة على ما تلا ذلك من بلا بطالة ألة وفقر مدفع للجماهير وإفلاس جمعي للطبقات الوسطى، إضافـة إلى إلى انتصارات الـات وقتية فقدها اللاعبون على الفور في الأسواف المالية. فماذا كان ران رد الفعل؟ لـي لقد



 عسكرية، بينما رقصت الطبقات الوسطى حول حكم الموت حرقاً على حرياتها الغالية.

إن الحلم بالحد من الفوضى وإرساء النظام عاش أطول من الاستهلال

 الرعاية الاجتماعية|" . وبعد تلك العقود، سُمع نداءٌ على جانى جانبي الأطلنطي، من أجيال امتلكت الشُجاعة بفضل نضجها الا وبفضل تأمين جمعي تدعميه جماعات تراحمية ضد مصائب يعانيها الناس بصورة فردية، فكانوانوا يشعرون





 حيث يُمسك واحد بالمئة بتسعين بالمئة أو أكثر من القيمة المضافة .

إن ما نبحث عنه بوضوح متزايد عندما ننظر حولنا - وربما ما دفع جون غراي إلى القفز المتعجل إلى استنتاجاجات يطغى عليها التعميم - هو مشُهـد ما
 الحرية تربة خصبة للظلم وفظائع انعدام الكفاية والعجز العـز والامتهانان، بينما يجددون أنفسهم متروكين لدفاعاتهم الفردية، وهي دفاعات العات غير كافية تماماً



 أكانت حاليآ في السلطة أم في معارضة القادة الحاليين) إنما تعيسن في كوكب
 الممكن فهمه أصلاً، إنما يتعلق بواقع يختلف تلمان تمام الاختلاف عن الواقع

 من المواطنين المهُمَلين تبدو كأنها تعني حاجة الأغنياء إلى مزيد من الغنى، ودفع بقية الناس إلى مزيد من البؤس والشقاء.

فهل نحن نقترب للمرة الــانية في التـاريخ الحديث من وضع جاهز

 المفقود بشرط أن نتخلى عن الحريات التي يبغضه الـيا ممتلكوها ونا ولا يرحبون


 تتبعوني"، والجديد هنا هو أن هذه الدعوات الدئ إنما تصدر عن مكاتب الرئناسة ومكاتب رئاسة الوزراء.




 الأمن والحرية إلى الآخر جرى ضغطه هنالِاك ولك فيما لا يزيد على عقد من الزمان. . .

> ترك الحداثة
 طويلاً لأننا ما زلنا واعين بمقاودمتها وزوالها التدريجي المؤئر .
لقد أتينا من الحداثة، ومن الصعب علينا أن نفصل أنفسنا عنها، لأنها مصدر لليقين، وتطول فترة الوداع بسبب النزعة الطبيعية لدى كلى إلنـي إنسان إلى الئى تفضيل اليقيني على ما هو غير يقيني، والمعلوم على المينى المجهول، ولميل، وإلى قبول

 الاستسلام للسلطة، حتى وإن لم يكن مطلوباً، هو عادة ببساطة (0)

Étienne de la Boétie, The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude, (0) translated by Harry Kurz (Montreal: Black Rose Books, 2005).

وقد صور فالتر بنيامين هذا الموقف تصويراً جيداً في ثُلاثينيات القرن
 لوحة للرسام السويسري بول بول كلي عام • 191)، وهو ملاك يطبر بعيداً من عالم مدمَّر ويتأمله وهو يطير .

لا أمل في الحكومات ولا في الساسة، فليس بوسعهم أن يرشدونا إلى
 التشتت وعدم القدرة على تحديد الاتجاه، كما أن ردود ألما أفعالهـم متناقضة،
 السيطرة الاجتماعية التي فقدوها الوا وربما تكون أكثئر المبادرات ات اتسانـاقاً هي



 كان هدفه إرساء النظام والوضوح، فإنه دوماً شيء مفروض بالقوة، إنه خيانة

للحقيقة.


 الثقافي، والإعجاب بذكاء القادرين على فهمها .

ولنتخيل، من جهة أخرى، ماذا كان يمثل مجيء الحدائة لأهل القرنين





 معاملة العبيد، من دون طريق للهرب من النظام الذي وجدوا أنفسهم واقعين فخاخه، بسبب الحاجة والجهل .

كان الأمر بالنسبة إليهم دراما مستعصية على الفهم، دراما لابد أن تقفز
 الوشيكة: اللايقين الذي يعتري مستقبلا مفتقراً إلى مرجعيات آلمنة الِّة، والانتقال


 هي أسوأ من الحرب، فعندما تنتهي الحربا فيا يجري إعادة تعمير بقايا الحياة



 ليسفر ذلك في القرون الللاحقة عن تغير كبير أُطلق عليه فيما بعد اسِم
(التقدم")
تلك الفترة نسميها الحدائة، ولكنها كانت في نظر العمال الذين تحمّلوا
 والآن نحن في الموقف نفسه كما كان هؤلاء العمال المحتجون الان الكان الكارهون

 اعتقدوا أنه أفضل من الحاضر، فهم أليضاً رأوا هذا التغير الشُديد وقتاً صعباً
 يعود كل شيء مرة أخرى كما كان من قبل، إن لم يكن لهمّ، فعلى الأقل لأبنائهم.

ولكن التغير الذي عاشوه كان في واقع الأمر ثورة حقيقية أفضت إلى تغير دائم، وكانـت بـلـك ثُورة نهائية.
 التورات - في إطار التغيرات الصادمة التي كُتب علينا أن نواجههها أيضاً -

 إلغاؤها باسم الأزمة؛ والقوانين الاستثنائية يمكن أن تحد الضمانات المستقرة

الداعية إلى التحرر؛ ويمكن للإجراءات المؤقتة أن تلغي بين عشُية وضحاها تلك اليقينيات الاقتصادية التي آمنت بها أجيال بأسرها .

إن الحداثة أكثر من أية حقبة أخرى في الماضي اغتنمت الأسس التي



 التصنيع هدفها الأول، وتعلمت من عصر النهضة تعقيد التجارة التارة، التي يتم عبرها توزيع الإنتاج وتنفيذه.

لقد تحققتت الحدائة وتجسدت في صورة مادية، ومازالت تتحققّ،
 أصبحت معادية للتاريخ - إِذْ كان التنوير يبغض التارئ التاريخ لأنه حامل التقاليدر،
 التي استردت فكرة التاريخ لإرساء مفهوم الأمة ووحدتها الأبدية .
 التطور التكنولوجي، وتخلل فكرة التقدم المـخيفة، وهي أصلا فلاُ فكرة كمية.





 بين الددين والـسلطة، التي كانت مفيدة لنـجاح الأخلاقيـات البات البرجوازية، لـم تتجاوز القرن الثامن عشر العلماني.

ينتقل المشروع الغائي للحدائة إلى الأرضن ، وفي تحول مفاجئ ذكي،
 الآخرة بعد الموت. فبدلاً من البركة، وبدلاً من السعادن الـادة الروحية للأبلد، مقابل حياة الاجتهاد والابتعاد عن الخطيئة، يقدم مشُروع الحدائة مقابلاً

فوريًّا ماديّاً عينيّاً لحياة الأمانة والاجتهاد والتواضع وعدم الإسراف.

 أو الثورة أو الإصلاح أو النضال النقابي أن تقوض تلك الأسس المّ المترسخة (بداية من الحق في العمل)، واحتفظت هذه الأس ألنـ بـُباتها إلى أن ظهرت

علامات التصدع
وكان لذلك أسباب كثيرة، وصدرت أزمة الحداثة عن اجتماع عوامر امل


 التوئيق التاريخي والاقتصادي الباكر يسجل تقدم الثورة الصناعية الصني، ويصف





 في القوة العاملة، وكان ذلك وجوداً فظيعاً يقوم على الحلم الواهـم بغـد أفضل، على الأقل لأبنائهم.
ولكن الوعد بالسعادة في الأرض لم يُستحب قط، وكلما ولما زاد التقدم كان
 الأسواق توفر لهم دخولاً جيدة.



 الضمانات الاجتماعية والتمثيل الديمقراطي، فيما النـي سُمي بفصل السلطة

والسياسة.

وإلى جانب الأزمة التي تواجهها أسس الحدائة، يمكننا أن نضيف الجانب الثقافي، المرتبط بالأيديولوجيات الأيات والتحول عن الطابع الجماهيري demassification ، الذي وجه ضربة قاضية للحداثة

ويرى جان فرانسوا ليوتار في كتابه عن (الوضع ما بعد الحداثياثي") أن
 فقد صدرت بنية الحداثة عن النظام الإقطاعي، وبُنيت على الابتكارارات الني
 الأيديولوجيا، وهي أهم أساس ثقافي لأنها تمثل جوه

 لقد كان المعتقد الأيديولوجي قائدنا الروحي على مدار ثلاثة قرون مضت.

الأيديولوجيا هي ابنة عصر التنوير، وقد جاءت لترسيخ الأفكار؛ ففي عام IV97، تحدث الفيلسوف الفرنسي أنطوان ديستوت دو تراسي عن


 تصبح علم العلم، علم الأفكار، علم العلوم كلها، ولكنها أيضاً نمط صارم يمكن أن نقع في فخاخه.
إن الاستقرار أمر جوهري للأيديولوجيا، إنه أمانها، ومفتا لألـا التفسير


 فأي تغير يمكن أن يقوض الاستقرار واليقينيات المستقرة.

ولمّا كانت الأيديولوجيا متحررة من كل قراءة خاصة، ومن كل تفسير

Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge.
A. L. C. Destutt de Tracy, "Elements of Ideology," in: Antoine Louis Claude, Comte (V)

Destutt de Tracy, A Treatise on Political Economy, introduction Jeremy Jennings; translator Thomas Jefferson (Bernardino, CA: Ulan Press, 2012).

متحيز، فإنها قادت كل شيء وفسرته، من الصراع الطبقي إلى السلطوية.
 (التبرير" القتل والقمع والتدمير والإبادة، كل ذلك بالكّيم فائدة مستقبلية مفترضة للجماعة البشرية التي تاهت غالباً في الطريق .

فلقد ارتُكبت أسوأ جرائم الحداثة باسم الأيديولوجيا : من التطهيرات


 أيديولوجيات أخرى، غربية ورأسمالية، كانت جاهزة لقيادة الأمور .
 لصد تهديد أسوأ، فقد تمكنت الستالينية من الاستمرار لأنه كانت هنالكا لألـا حاجة
 ويسري المنطق نفسه على تلك الأنظمة التي استعانت بكر بكل وسائل الحـلـي الحد من الحرية والقمع وإثارة الحروب حتى تصد التهديد السيوعي
في الحداثة المتأخرة، فرضت الأيديولوجيا بالقوة رؤيةً للعالم، وحوريّ ورالتها


 ذلك النظام، ويبدو أن عهدها قد انقضى، وصارت أداة مهججورة لا طائل

إن أزمة الحداثة هي حقاً فترة وداع طويل، وقد بدأت في النصف الثاني
 من كونها ظاهرة فلسفية وأخلاقية ـ التي أفرطت في في الملذ



 وعليه، فإن ما بعد الحداثة ليست تطوراً للحداثة نفسها، بل هي أقرب إلى

علامة دالة على أزمة أخلاقية عميقة تحاول الحداثة الخروج منها من دون جهد مفرط.
 ما يتبقى منها ليس جذاباً أبداً؛ ذلك لأن پالمـلاك الجديد") بالمعنـى الذي فسره فالتر بنيامين لا يقف ليتأمل الأطلال، بل بل يطير بعيداً في قرار حازمّ، حتى وإن كان قرار الرحيل عن ذلك العالم يُحزنه.

زيجمونت باومان: كيف علمت أننا نترك الحداثة؟ وأنّى لأحد أن يعلم




 عن سابقه. فالقول بأن عصرأ ما في طور الانتهاء يتطلب اتخاذ مالـو موضع للنظر

 إن الملاك الذي رسمه بول كلي وفسره فالتر بنيامين تحرك أنه لـم يستطع أن يرى المكان الذي كان كان يتحرك إليه. وهذا أحد ألحد الأسباب،
 المتأخرة")؛ فأنّى لنا أن نعلم أننا نعيش الئه اليوم في حداثة (امتأخرة") وليس في




 من العصور هـم في الأصل غير واعين بأنهم في المقابر أو مـحارق فـي
 ميلاد فجر جديد وعصر جديد، بل وبإعلانلانات نعي (كاذبة) تطويها صفـانحا
 إننا نعيش في زمن انتشرت فيه عادةُ الإعلان عن النهايات والرغبة في إضافة

عبارة اما بعد" إلى أي جزء أو جانب من الحياة، وإن كان ذلك يدل على شيء فإنما يدل على الشُعور المنتشر بأن الأمور تتغير بسرعة كبيرة إلى درجة
 والراجح أنها تختفي عن النظر، ولا تظهر ولا تستقر في مكان، فئقافتنا هي
 التي لم تعد مطلوبة على اهتمام يفوق إنتاجها .

ويستخدم مؤرخ المفاهيم راينهارت كوزلكِ (Reinhart Koselleck) صورة
"الممر الجبلي" ليصف وضعنا الراهن؛ إننا نصعد منحدراً شديداً لنصا لنصل إلى


 في يوم من الأيام أن نصل إلى هناك ونـنظر إليه)؟ لا يمكـنـنا أن نعـلم إلا
 مشابه للغاية لذلك الوضع الذي يمثله ملاك التاريخ في لوحة بول كلي كما حللها فالتر بنيامين.

والرسالة المحورية في تلك اللوحة، كما تتذكر جيداً، هي أننا نعلم ما
 رسم صور لما ينتظر المسافرين في المستقبل . ولكن ما ما دمنا نحلدد موضعها لـنـا في المستقبل، فلا سببل لنا أن نبرهن أنها فيا صور ممائلة لما رسمناه ألماه وما إنـا


 تماماً عندما قلت: "إن أسوأ جرائم الحداثة ارتُكبت باسم الأيديولوجيا").



 والرغبات البشُرية، كما ارتبطت بتحقيق ذلك الهـفـ. ونحن جميعاً، من قمة

المجتمع إلى القاع، ينتابنا الذعر عندما ينخفض (النمو الاقتصادي") المقدس إلى درجة الصفر أو إلى أدنى من الصفر (فهو المقياس الوحيد الـيد اللذي اعتدندا
 الانبهار بالنعيم المتزايد والأدوات الضارينة
 الاقتصادي هي إحدى الطوائف القليلة، وربما الوحبدة، التي الـي لا يبدو أنها

 تتمتع بغرصة إلغاء جميع الأيديولوجيات الأخرى وإخضاعياعها ووضع نهاية
 انتصارها العولمي باعتباره نهاية عصر الأيديولوجياً أو نهاية التاريخ .




 جبهة الدفاع، ويُنظر إليه على أنه علامة دالة على قوتها وليا وليس على ضينى
 والإصلاح المضاد، والانتسامات إلى طوائف مذهبية متنازعة، ولاني الاني لا تصل

 بضعة مناصب حكومية لا يبدو أنها تؤثر في الإنجيل الحاكم ولا في الشُعائر المشتركة
 جون غراي التجربة البشرية في العصر الحديث (1) ، وتتراكم العلامات الات المنذرة
 (السرديات الكبرى" إنما هي أخبار مبالغُ فيها للغاية، فلا تموت سردية كبرى

إلا وتحل محلها سردية أخرى. ولكن هناك سرديات كثيرة تتجسد من جديد
 هناك في وضع من النشاط المعلق . وأمّا أعظم السرديات الكـي الكبرى الحديثة

 مضى . وقد وصف سيجموند فرويد الأوهام بأنها (اغير قابلة للبر هان مثان مثلما
 بالضّرورة . . إننا نشير إلى معتقد باعتباره وهم وهمأ عندما تلعب أُمنية التحقق دوراً دائماً في تحفيزه، وفي أثناء العملية نهمل علاقته بالـيار بالواقع، كما يستغني


 في أزمنتنا يسمون عصرنا بعرئر بعر توسع هيمنة البشُرية على النظام البيئي أو

 تقريباً الوجهة التي ستتحرك فيها التغيرات الكوكبية .

ولعل الوهم الحديث الوحيد الذي تم دحضه تماماً وبصدق هو وهم

## $\ddot{\boldsymbol{Q}} \underbrace{}_{0}$

t.me/soramnqraa

تحقيق وضع إنساني متحرر من الوهم.
الانتقال إلى ما بعد الحداثة
كارلو بوردوني: إن حقبة ما بعد الحداثة، إذا ما دققنا النظر فيها، لم

 وفوضوية، تزعزعت فيها كل القيم واليقينيات السابقة.

بل إن الكلام عما بعد الحداثة اليوم يبدو مفارقة تاريخية، فقبل أربعين عاماً، في منتصف سبعينيات القرن العشرين، كانت ما بعد الحداثة تبدو أكثر

Sigmund Freud, The Future of an Illusion: Religion is the Universal Neurosis, translated (4) by J. A. Underwood and S. Whiteside (London: Penguin, 2004), pp. 38-39.

المحاولات أصالة وابتكاراً بين المحاولات التي خرجت سليمة من الحداثة،



 المعاصرة كلها، ثم ذهبت لتموت ميتة طبيعية مع قدوم ألدو الألفية الثالثة . ولأن


 تكنولوجيا متطفلة شاملة، ولكننا نخضع إليها فُرادى بصورة متزايدة.



 الحديثة على أطلال برويت - إيغو Pruitt-Igoe في سانت لوري الويس (بالو لايات

 الجديدة أبرز ممثل لها في شخص رئر روبرت فنتوري (Robert Venturi)، وهو
 (Le Corbusier) وميس فان دير روه (Mies van der Rohe)، وهو أسلوب اتسم بالخطوط المستقيمة العقلانية، وإن غلب عليها البرود والانفصال عن ون واق وري



 كلاسيكية(11)، ونحن ندين لروبرت فنتوري بقوله المأثور : (القليل يعنية

Charles Jencks, The Language of Post-modern Architecture (New York: Rizzoli, 1977). (1•) Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, Learning from Las Vegas: (11) The Forgotten Symbolism of Architectural Form (Cambridge, MA: MIT Press, 1972).

الملر" less is a bore، وهو برتبط ارتباطاً وئيقاً بشُعار ميس فان دير روه: "القيلل يعني الكثير" less is more.



 من الفن الهابط وتتغذى على النفايات الثقافية التي يفرزها الاستهلاك

بدأت الروح ما بعد الحداثية في العمارة، وتخللت جميمِ قطاعات


 معاكسة، من البنية (الاقتصاد) إلى البنية الفوقية (الثقافة). ولكنن، وبوضورح


 (أدورنو وهوركهايمر)، أي يوتوبيا نظرية نقدية يمكنها أن تغير المجتمع
من منظور آخر ، يمكننا أن نرى بسهولة أن مصطلح " اما بعد الحدائةّ)، بفضل قدرته على الاختراق والانتشار عبر وسائل الإعلام، ألان جرى اغتماده فيا في مـجالات أخرى واستخدامه (في غير محله أحيانان) لوصف تلانير الانير في العادادات أو الممارسات اليومية، بصرف النظر عن المعنى الأصلي في مجال العال العمارة، والذي كان يشير إلى الاتجاه الجديد للتفكير النقدي المعـيارض للبنيوية الفرنسية.

وعلى العكـس من مفكرين كثيرين جعلوا من ما بعد الـحداثة فكرة

 وغير آمن، ومؤقت، وغير مؤكد. وفي معابلة لك با با زيجمونت مع كيث تيستر (Keith Tester) اعترفتَ بصعوبة إيجاد تعريف مناسب لتوضيح التغير الواقع، فَقَبِتَ في البداية المعنى السائد لما بعد الحداثية، ثم تركته لصالح

فكرة الحـداثة السـائلـة liquid modernity: (أعتقد أنه في تُمانينيات القرن العشترين لم أكن الشُخص الوحيد الذي يجتهد في البحث عن إطار معرفي


 المتاحة|"(1r)
 الحداثة أيضاً، تبدو بعيدة، فلا يتعلق الأمر بالتسميات، ولا ولا بالا باستحدات




 باعتبارها تناقضاً، وأحياناً أخرى باعتبار نـارها استمرارية، لأن التاريخ لا لا يسير في قفزات، بل يسير تدريجيّاً (أو كما يقول داروين: ا(الطبيعة لا تقوم بقفزات" (natura non facit saltum .
إننا لا نلاحظ هذه الحركات التي لا تنقطع (بصورة تدريجية لا نكاد
 الفجوة الكبيرة التي ظهرت بين طريقة الحياة الميا الماضية (وطريقة التفكير الماضية) وطريقة الحياة الحاضرة. إن مصطلح (ما با بعد الحداثيةّهِ لا يبعث
 قبل، ولكنه يعبر عن أعظم المحاولا
 يصح القول بأن ما بعد الحداثة هي مجا مجموعة الاستجابابات للحدائة المستنزفة

 يعنه مر اقبو سبعينيات القرن العشرين.

Zygmunt Bauman and Keith Tester, Conversation with Zygmunt Bauman (Cambridge, (IY) UK: Polity, 2001), p. 71.

ولمّا كانت تلك الحداثة قضية مغلقة، ولمّا كان عصر جديد قد بدأ،
وكان لابد لسماته أن تكون مختلفة، كان لابد لحياة أهله أن تكان تكون مختلفـة
 الحداثية (postmodernism) مثل كل الحركات التي تتسم برد الفعل الفوري لما

 وتحررياً، ومنها ما كان فعلاُ احتوائياً وترشيدياً، وكان هنا هـا منا مزيجاً مْتبايناً، ما
 واعياً بالتغير وتكيف مع ظروف الحياة الجديدة . وهكذا فإن ما ما بعد الحداثيا الحية


 ما بعد الحداثية بالطريقة نفسها التي يتم بها تذا تلكر ما ما قبل الرومانـيانتيكية أو الكلاسيكية الجديدة، وسنلاحظ أننا قد دخلنا حقبة الحداثة من دون أنـا

ندركها




 أجلها، ويشعرون أن الآخر ليس خصماً ميكاُ مكناً، بل رفيقاً أو زميلاٌ يسعى إلى



 عليها، وقد ينعم بفائدة مقصورة على فئة قليلة، أو قد أد يركن سيارته فيا في
 خاص من رفوف السوبر ماركت.

إن النزعة الذاتية سرطان ينهُ في جسد الحدائة، إنها تقوض أساسها

وتضعفه، وتهيئ انتقال المـجتمع إلى حالة السبولة. ومنـذ بداية القرن العشرين، ظهر تياران فكريان أساسيان يتنافسان على السيانيادة: تيار عقلاني يسعى إلى تحقيق أهداف الحداثة ، وهو تيار موان موضوعي بطبيعته، أي إنه يهتم




 المثال، كما تقول بذلك الواقعية، لا يمكنه أن يكون غير ذلك، على على الى


 إصلاحي، ولكن يمكن تفجيره في مغالبة أيديولوجية أو حتى في ني نورية (كما
 الحداثة .مكتبة .. سُر مَن قرأ

وأمّا التيار الكبير الثاني فهو يُعرف بأنه التيار اللاعقلاني، بسبب رفضه




 من تقرير المصير، وذلك الوضع يروق السلطوية الرجعية التي الاري الا تفهم إلا اللا


 النموذج الذي وضعه هيغل، وما يترتب على الئى ذلك حتماً من أزمة عميقة ستفضي إلى ما بعد الحداثة
 التضامن، واحترام الآخرين، والسلوك المتحضر الذي ميز نشـأة الـحداثة،

انتهت بإظهار وجه مجتمع رجع إلى الوضع الذي يحكمه سباق البقاء للأقوى


 (من المياه إلى الكهرباء)، وتهيمن الغريزة الشُرسة في التملك والاستيار الـوتحواذ:
 أي أفق مستقبلي)، مثل وحوش برئ برية تصطاد ما تصطاد بالقوة القوة أو المكر لتجره إلى عرينها وتلتهمه وحدها بانفراد.

هذا الانفصـال عن مبدأ المـجتمع المدني، الذي كفله مـجتمع القيم


 بسبب الوحدة التي يعاني منها المواطن العولمي. ويفعل الفرد ذلك بالطريقة







 (الظهور" المطلوب للشُعور بالحياة والقدرة على الإنفاق في المنيناسبات الاتي الاجتماعية كلها . فالظهور يعني الوجوده، وهو وضع لا لا يمكين أن النـي يحققه المرء بمفرده، بل يستدعي الانعكاس في شخص آلخر حتى يمكن إنباته، وهنا وهنا
 واعتراف من الآخرين، وإلا فإنها تفقد معناها .

ولكنّ للنزعة الذاتية جانباً إيجابياً، ألا وهو عودة الحشنود مـن الناس multitudes؛ ففي زمن تأسيس الدولة الديلّ الحديثة، في زمن توماس هوبئز ، جرى التضحية بالحشُود من عامة الناس على مذبح المجتمع، والقضاء عليها




 التاريخي الذي تمثله ما بعد الحداثة، بسببب سيادة النزعة الذاتية، ولكانكنهم هم أيضاً من سيتحملون الضغوط الثقيلة لإعادة تأسيس السيطرة الاجتماعية في أشكال جديدة

لقد كان واضحاً لتوماس هوبز وغيره من بنّائي الدولة الحديثة في القرن
 يستطيعون اجتناب القيود، واجتناب كل قيد ليسوا مستعدين لثقوله في سلام، وهم أشبه بمتصفحي الإنترنت، الذين يشُبهون الحشود إلى حد كبير .

واليوم نبحث عن طرق جديدة للسيطرة الاجتماعية، فليس من الممكن

 بإعادة تأسيس المنظومة الاجتماعية، وإعادة صوغ الاختين الاختيارات والامتيازات المكتسبة في أثناء العقود الأخيرة للحداثة الأة، عندما اضطرت إلى الألى التوافق مع المجتمع للحفاظ على سلطتها .

ولهذا السبب، علينا أن نبدأ مرة أخرى من البداية، من الاختلافاتات
 الاقتصادية، الصادرة عن الأسواق والجماع الاعات المالية وحاجاجات الاتيا الاقتصاد المعولم، تواجه مهمة استعادة السيطرة الاجتماعية

زيـجمونت باومان: لقد تـناولتَ يا كارلو العقـد أو العقدـدين اللـذـين انتشرت فيهما الموضات ما بعد الحداثية في الفنون، عبر التقليد ألوا أو التغيرات


 أرنولد فان جينيب عام 19•9، ويقول تيرنر بعدم وجود انتقال مباشر ولحظي

من صورة الحياة أو من هوية محددة اجتماعية إلى أخرى، فعندما تلحق
 الضروري للاعتراف بهـنا الانتقال وإقراره أن تفصـل بـين الاثنتين حلقـة وسطى، حقبة (البين بين" التي تسمى إذا جاز التعبير : (العُري الاجتماريماعيمي"،


 في قصة الحياة الفردية، يمكننا أن نتصور الفاصل بين ولين وضعين اجتماعيين



 معالجة الأمور بصورة ملائمة، ولكن الطرق الجديدة والأكثر فاعلية للقيام بها لم تُستحدث بعد)

ولكن هناك مشكلة في هذين المفهومين، عند تطبيق مفهوم (اطقوس

 ننظر إلى الأشياء وعلاقاتها من الداخلى ، فإنها تكون دوماً في حالة الة آخذة في



 هو أمر محجهول بقدر ما هو عديـم الأهمية وغير جدير بالاهتمام الـامنا الجاد.
 اهتماماتهم كلها، على مهام (تفكيكية") و(اتدميرية)". وقد بدأت ما ما بعد الحداثة


 أبرز ما صنعه البشر . إن المعماريين "ما بعد الحدائيين") الذين تناولهم تشارلز

جنكس (Charles Jencks) هاجموا النموذج الأصيل (للنظام" الموروث عند
 مؤلفاته القديمة "اعن العمارة" بفضـل بنائين في القرن الخـامنا أوروبا، كما هاجموا مشتقات النظام، مئل النظامية، والتناغم، والتُ التوافق، والبنية، والنمط.

وهذا يبدو، في أثناء كتابتي لهذه السطور على أية حاله، أثثراً دائماً




 لفترة خلو العرش هي إمكانية حدوث أي شيء، وإن كان من إن غير الميكن فعل الأشياء بئقة واطمئنان.

والمثّل الشُعبي يقول: (الا تعد الدجاج قبل أن يفقس البيض")، وقد
 التجارب في أثناء فترة أخرى من (اخلو العرش" بين سقوط النظا
 اللوحات الملحمية في وقت الثورات لأنه ستتعرض للتمزيق بالتالتأكيد")، وإلذا ما تجاهلنا تحذيره، فأغلب الظن أننا سنكرر خطأ ترأ ترقيع أبنية متخخيلة من


 المعلقون الرياضيون: (إنكم تشهدون التاريخ في أثناء صنعهها)، فهي عبارة لا لا
 يعتقد شهود العيان أنهم يشهلونه وعن إمكانيانية دوام المفاخرة بالتأريخ الذي يكتبه شهود عيان.

وأنا شخصبّاً، كما تعلم، شعرت بعدم ارتياح لعدم وجود مصطلح أفضل، واضطررت إلى استخدام مصطلح (ما بعد الحدائة) للإشـارة إلى تغير

في الوضع الاجتماعي والثقافي الذي استدعى أدوات تحليلية معدلة أو جديدة لاستعابه وفهمه ووصفه، وقد شعرت بعدم الارتياح لسببين أساسيين :

 وضوح. وفي عبارة تنطوي على تناقض ظاهري، أكنا أكد فرانسوا ليوتار أنه لابد


 تحديد خط نهايته. وكشف هنا لان الأمر عن السمات الجو الجوهرية للطريقة الحديثة








 (ما بعد الحداثة) أخفى المعنى الحقيقي لما كان يحدث آنذاك أكثر أكثر من كشفه

عنه .
 للمصطلح؛ إذ كان يوحي بما ليس عليه الواقع الراهن، ، وأعطى معلومان اللـيان
 والمهجورة، وليس قائمةً معقولة بالأشياء التي حلّت مححلها . ولذا شُعرتُ بالحاجة إلى توظيف مصطلح جديد يعبر عن ماهية الواقع الجديد (أو على


 ("بإذابة كل ما هو صلب")، ولكنها ــم تكن تفـل ذلك بدافع الكراهية أو

الاحتقار للصلابة، بل لأنها وجدت (المواد الصلبة) القائمة غير صلبة بما يكفي، بل كانت في حالة من التداعي، وكان اللان الهـدف الأصلي، ألو الو على




 أدوات الحفاظ على التوازن متى دُفعت خارج المســار أو انحرفت عنها .لمانـ


 بنفسه نحو (النظام" إنما هي أبنية ("ابابلة للتفكك"، ، إنها تبدأ في التحلـل ما ما أن يكتمل تكوينها، بل وغالباً قبل أن يكتمل تكوينها، إننا لا نئق با باحتفاظها الِّا

 للحالات الطارئة، بل جودة المرونة، وهذا يعني أن العـنـ العُقد التي نعقدها
 بمقدرتنا الجـديدة على وضع صورة على شُـاشـة الآيباد أو إزالتها بإصبع

واحدة.
ويؤكد ريتشارد سينيت هذه الفكرة قائلاً : اإن المشروعات الـات القادرة على




 بينتُ أن المرونة هي العلامة المميزة للحداثة السائلة، وأنها ميزة للحكام،

Richard Sennett, The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in (1Y) the New Capitalism (New York; London: W. W. Norton and Co., 1998), p. 51.
(l (المصـلر نفسـه، صو EV.

وعائق للمحكومين، وأنها حقاً الاستراتيجية الجديدة للهيمنة(10)؛ فبدلاً من


 الثبات على حالة واحدة وتعطيل الحركة في عيون أناس آخرين (كثيرين)،


 المتبادل|(17) ، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة الِيمة تؤثر سلباً في الحس الأخلاقي والتضامن الإنساني .
ولكن هذه السمات المميزة لواقع القرن الحادي والعشرين، التي يضعها مفهوم „الحداثة السائلة) في بؤرة الضيء، قد أغفلها تماماً مفهوم "ما بعد الحداثةًا أو همّشهـا .

## التفكبك ونفي الحداثة

كارلو بوردوني : إن مرحلة انتقالية مثل ما بعد الحداثية تحاول ألـئ أن تجد


 فاتيمو (Gianni Vattimo) وبير ألدو روفاتي (Pier Aldo Rovatti)، الذين تأينر تأثروا



 ومتميزة لأناس عاشُوا قبلنا، ولم يبقَ منهم سوى آثار (نصوص)، فالمراقب

Zygmunt Bauman, Collateral Damage: Social Inqualities in a Global Age (Cambridge, (10) UK: Polity, 2011).
Sennet, Ibid., p. 24.
Gianni Vattimo, The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Postmodern (IV) Culture (Cambridge, UK: Polity, 1992).

ما بعد الحدائي يقف على الجانب الآخر من تلك الأحداث، ولذلك فهو خارج التاريخ
وتناسب تفكيكية جاك دريدا تصوير الرؤية ما بعد الحدائية تماماً، عبر عملية صارمة من نفي الروح الحديثة. واقع الأمر أن التفكيكية هي الفلسفة
 وغامضة، وطلسمية، ومبلدعة، ونقدية بشراسة، إنها الحـلقة الحـة الأخيرة في







 بالغة في العملية الطويلة ليكون بمثابة إنذار متأصل في الحداثي

 باستخدام أسلحة الفلسفة، من دون الدخول في الني الفضايا السياسية والاجتماعية (حتى إنه فضّل في أثناء عام 1971 أن يبقى على الحدود الجانبية)
 الاجتماعية، وجد نفسه في أزمة في تلك السنوات (1) ")، مع أنه أفضل استعداداً لتلك المههمة واعتاد على دعم الـحداثة بأدواته التـي بزعم أنـه أنها
 (Wertfreiheit)، الذي طوره أحد أبرز الآبـاء المؤسسـيـن لعـلم الاجتـماع،

 وهو يجد فيك، يا زيجمونت، أكثر دُعاته حكمة وصرا احة.

Alvin W. Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology (New York: Basic :قارن بـ: (1^) Books, 1970).

إن فهماً لمجتمع متغير، خلّف قروناً من الصلابة المستقرة، يجد صورة مجازية مؤثرة لما بعد الحداثة في مفهوم المجتمع السائل، حيث الميث يتسم كل


 واللايقين بشأن الأهداف التي ينبغي السعي لتحقيقها .
لقد مر الفرد المعاصر بتجربة ما بعد الحداثة، وتعرض بـر بذلك لانهيار الأيديولوجيات، وفقد قيمه المرجعية، وأمنه الوظيفي، وسلودئريه الألخالاقي،



 التضامن الاجتماعي والعولمة، كما لو أنه كان يتعامل مع ظاهرة الـرة جارية بالفعل .

ثمة تباين مُوئق في تفسير ما بعد الحداثية بين ليوتار وهابرمارماس، الذي






 من تأييدها لاجتناب العودة إلى الفوضوية.
إن وصول ما بعد الحداثية إلى قطاعات المجتمع بأسره، بل بل ووصولها
 عموميّاٌ سلبياً يستخدمه الناس بخفة ورعونة مفرطة في تفسير التغيرات الكبرى

Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lessons, translated (19) by Frederick G. Lawrence (Cambridge, UK: Polity, 1990).

التي يتسم بها زماننا . وهذا الطابع السلبي المعارض لنمط الوجود والتقدير

 مُفضـلا اعتبار الحاضر تعديلاً داخليّاً للحدائة نفسها، التي تصفها بأنـا بأنها سائلة•(r)

ولكن سواء أقبِلنا مفهوم ما بعد الحداثية باعتباره قطيعة مع ماضِ لا يمكن إنقاذه، أم فضلنا الحديث عن (إذذابة) متسربة إلى الأزمنة الحديثة إليّه يبدو واضحاً أنه وضع ظرفي مؤقت، إنه وضع نتحمله ولا ولا نرغبه، بلا بكل سمل الألمات

 انفصال بنيوي كبير ينطوي على تبعات خططيرة في مجال الئقافة والعلاقات البشرية ومصير العالم الذي نعيش فيه، ويفصل الماضي المئلوى الميلوم عن مستقبل

 المدى الصادم للتغير القاطع الذي أحدئته، وليس لدينا معلومات عن لحظات
 كانت تقنية ثورية غيّرت العقل البشري ووضعت أساس المعرفة التراكمية.


 فهـها، لأن العالم الجديد الذي وصلنا لأنا إليه بخفي نيات سيئة، فليس لعلم
 يغوص في أعماق الأسباب التي أدت إلى وقوعها ؛ عليه أن يفهم الحاضر ويساعدنا على فهمه حتى نستعد للمستقبل، وهذه هي الطـلى الطريقة الوحيدة الباقية للتخفيف من حدة اللايقين.

ما بعد الحداثة هي انتقال بين الحداثة والمرحلة الجديدة التي ليس لها


تعاني من مشكلات خطيرة في التكيف، ومن أسف شديد على الأشـياء
 جديد (مثل (ما قبل الرومانتيكية) في بداية القرن التاسع عشر أو (الانحالولية) قبل القرن العشرين). ولكن، على العكس من أزمات المات الماضي




 أوروبية قبل نشرها في العالم بأسره. وبوجه ألماه أعمه، يمكنتا القول بأنها النها بدأت
 حقبة تاريخية شهجت رخاءً اقتصاديّاٌ ونزعةً استهلاكية عالينة (ستينيات القرن العشرين).

هنا تكمن نهاية الحداثة في احتحجاجات الطلاب والعمـال، والثورة

 الإعلام، وبخاصة التليفزيون، تفقد سلطتها الفـئهيا الفريدة وقدرتها الفائقة على الحصول على الموافقة، والإسهام في التعبئة الأيديولوجية العيانية العامة التي بدأت مع الراديو والسينما في ظل الفـاثية والنازية وغيرهما من الأنظمة الشُمولية في جميع أنحاء العالم

ومع ذلك كانت تلك حقبة صاخبة قصيرة، واتسمت بمحاولات ماتلات مظلمة وعنيفة للعودة إلى النظام، أي محاولات العـلـي العودة والاستعادة، والانقلابات، والمؤامرات السرية، والهجممات ـ (اسنوات الرصاصني) (حقبة الاضطراب الياب
 التي تلاها تطرف الفصائل المعارضة (وبخاصة قيا قيام منظمة الألوية الئلوية الحمراء


 مستبعدة التحقق . فالى متى دام كل ذلك؟ لقد دامت ما بعد الحدائية ثلاثين

عامًا، حتى بداية القرن الحادي والعشرين، ومن الواضح أنها انتهت بلا





 بعد الحداثة (وليس مصادفةً أنه هو الآخر فرنسي، مئل ليوتار)

والآن تقع ما بعد الحداثية وراءنا، إننا نراها مئل سلسلة شبحية لألعاب نارية في ليلة حداثة محتضرة، كأنها أثر لرغبة بيولو جئ انية في في البقاء والاحتفال


 بأنها شيء يتعارض مع الماضي، أي نفي للحداثة ، ولحالنا النا الذي لم نعد عليه

وإذا ما حاولنا فهم الوجهة التي نقصدها، فمن الحكمة أن نحلل ما




 إلى التحول عن الطابع الجماهيري إبان سبعينيات وئمانينيات القرن العشرين العـرين،
 سبق سقوط النظام السوفياتي، أو غرق الوهم الشُيوعي الكبير، ألي أي وهم
 ذلك نزعة فردية يبحث فيها كل فرد عن مصلحتهن، على المى حساب غيره، ومن دون انشُغال بخير المجتمع.

إن العالم الذي يتركُ وراءه ما بعد الحداثية هو عالـم يُضيّق على الفرد

للغاية، إنه عالم قمعي ومتطفل، حيث يعجز الفرد عن توكيد ذاته بسبب كثرة الروابط التي تقيده بالواجبات نحو غيره.

ترغب الصناعات في القدرة على التوظيف على أساس الكفاءة، وليس على أساس معدلات البطالة، تماماً مثلما ترغب في في طرد المـلم المتغيبين أو غير
 إحساس قوي بالتضامن الاجتماعي عبر اتحاد قوي، فإن فكرة إضفاء الطاب الطابع

 المؤقتة أو العقود التي تنتهي بعد فترة مححددة. وهذه هي هي البـي البداية القانونية
 وقعت بالفعل) . إن التحول عن الطابع الجماهيري، الاني الذي يتحقق بدقة عبر


 الوضع المعتاد الذي كانوا يمرون به؛ أناس حُرموا مُ من قيم مر مرجعية، ويعانون

 إلا بمصالحهم الخاصة وبحماية أنفسهم في ظل الون حاضر غير مستمر ومير ومستقبل غير مضمون، ذلك لأن العالم مائع، إنه محيط هائج تتلاطم فيه الحلاقات العات
 قوية، وتيارات شديدة توحي بحالة من عدم الاستقرار المتطرف الذي تـير التسم به المنظومات الكبرى على مستوى عولمي

داخل هذا العالم السائل الكببر تدور حياة ملايِين البسر ، وغا وغالباً ما
 ويجدون صعوبة في تحديد مستقبلهم وفهم أسباب ما يحدث إنـبا إنهم أناس غمرتهم سيولة الحياة، وربما أغرقتهم،، فليس هنالك من من أثمر لحياتهمه، ولا لعملهمّم، ولا لأفعالهمم في سطح المـحيط/العالم المضغوط والمشُـوود. وتحت السطح، يتشكل مجتمعٌ خفيٌّ يتكيّف كل كل يوم مع ظروف البيئة المتغيرة، تمامأ مثل طحالب البحر وهي تقاوم بإصرار عبر التشبث بالرمال،

ثم تترك نفسها تذهب في حركة الأمواج، فإذا كان اندفاع الأمواج شديداً
 بمكان آخر، وأن تمد شُعيراتها الحية المتبقية إلى ملاذ يمكنها أن تتعلق بهـ
 التكيف مع ظروف غير مواتية، ويمثّل وجوده مقاومة مستـمرة لكـل من
 والأخلاقية، والوعود المخلفة، والانهيارات، والإلغلاقات المات الماناجئة، وإغلاق

 برامجنا، وعمليات النصب والاحتيال، والجرائم الحما الخطيرة، والتعويضات غير المسددة، والمصائب، وحالات الخلل، وخيبات الاتلألمل
هذا المجتمع الغارق يتألفـ من أناس عاديين خارين النارجين من المـجتمع
 حياة عادية، ويكتشفون بحرج أنهم عاشوا في حقبة ما با بعد الحداثة ونـة من دون
 يسمعوا أن ما بعد الحداثية شُيء من الماضي.
الحاضر كتاب بلا عنوان، وعلى الأقل للوقت الحالي، بلا اسم مناسب يطرد مخاوف المجهول.

وليس من المتوقع أن عامة الناس سيعرفون ما تعنيه كلمات من قبيل الحدائة وما بعد الحدائة وأخواتها، ولكن هنا النا ضروري للمستوى التالي،
 المصطلحات العلمية، فهي لا تعينهم على فهم المشكلات التي يواجهونهونها،


 ذلك أحد عواقب ما بعد الحدائة أو لحظة من اللحظات الكثيرة للأزمة، بل

المهم هو المقاومة
ربما كان جان فرانسوا ليوتار مُحقاً عندما قال إن الحداثة تنتهي بعبئية

معسسرات الاعتقال، ومي أشد الأمثلة مأسوية على منظومة شمولية تتجاوز حدود ما هو إنساني، ومن ثم لا يمكن أن تنتج شيئاً أسوأ في نشر الرعب واستغلال الفرد.

زيجمونت باومان : كان بوسع آبائنا أن يختلفوا بشـُّن مأن ما ينبغي فعله، ،







 من كل السلطات والعضلات والأسنان، أو أغلبها . لقد كُتب علينا ألينا أن نكون



 يصاحب ذلك من شُعور محخزي ومهين ومُستفز بأن المُ المرء قد حُكم عليه بأن يكون وحيداً في وجه أخطار مشتركة.

وقد ذكرنا الاستجابة المنتشُرة على نطاق واسع لأزمة القوة الفاعلة،




 (بطريقة واقعية أو بلا جدوى) في أن يكتشُفوا في الميادين المزدحمة ما ما لم يستطيعوا أن يكتشفوه في مجتمعاتهم السكنية المغلقة

السخط موجود، وطريقة تفريغه موجودة، عبر الخروج إلى الشُوارع

واحتلالها، كما أن أعداد المحتلين المحتملين كبيرة للغاية وتزداد يوماً بعد

 ولذا فإنهم يخرجون إلى إلى الشوارع في رحلة استكشُاف أو تجريب ألون أو الاثنين



 المعامل تحقق، حتى ولو لفترة مؤقتة، ما كان يسعى الناس النى الى تحقيقه في أماكن أخرى بلا جدوى.

وقد أظهر (الناس في الشوارع") قدرةً على الإطاحة بشخ أُصيات مُّيرة







 إنهم يواصلون إعادة تشكيل البنوك المبعثرة عبر الميادين الرأسمالية المئلئ الكثيرة
 محتلة. وقد لاحظ الكاتب الفرنسي هرفيه لو تلييه (Hervé le Tellier) أن قادين النـا يتحلثّون عن (الفضيحة اللسياسية، والفوضى البربرية، والفية والفوضوية الكارئية،

 واحد وحكومته يمكن عزوها اللاعنا إلى الأزمة التي وقع فيها الاتحاد التاد الأوروبي بأسره، ويبرئون بذلك ساحة المنظومة نفسها .

ولكن ما زالت هناك مسُكلة أخطر لابد من تناولها، ذلك لأن מالناس المحتلين للشُوارع" قد يهزون أسس نظام استبدادي أو سلطوي يطمح إلى

سيطرة تامة ومستمرة على سلوك رعاياه، وتجريدهم من حق المبادرة، ولكن يصعب أن ينطبق ذلك على نظام ديمقراطي يمكا رئنه بسهوهولة أن يستوعب
 مدريد أو أثينا أو نيويورك، على العـلى العس من سابقاتها ـ على سبيل المثالال، الناس المحتلون لميدان وينسلاس في براغ الشيوريوعية ـ مازالت تنتظر بلا جدوى ملاحظة الحكومات لحضور الـانـا في الشوارع، فضلألُ عن التأثير في
 وإلى درجة أكبر، على الناس في المواقع الإلكترونية مثل الفي الفيسبيوك وتويتر
 بالكتابة في المدونات، ونفخ الأبواق، والتغريد والدعوة للفعل .

وثمة قضية أخرى تتعلق بنوعية القادة السياسيين، بل بل ونوعية القيادة السياسية نغسها، واسمح لي أن أستشهد في هذا السياق بملاحظة أرسالتولها إلى صـحيفة "Sociologicky Casopis")، أحـدد فيها معنى رحيل فاكلاف هافل
: Vaclav Havel
قبل بضعة أيام، خرج إلى شوارع مدينة براغ وميادينها مئات الآلاف من
 يعد بنظر مراقبين كثيرين آخر قائد سياسي وروحي عظيم (روحي، بقدر كبير،
 ليس من المحتمل أن نرى مثله مرة أخرى في حياتنا النـا وربما لا لا نرى مرة


 الرجل كانوا يتحسرون على رحيل قائد سياسي مختلف تمام الام الاختلاف عن ساسة اليوم، قائد منح القوة للعاجزين، ولم يجردهم من بقابا قوتهم.

كان فاكلاف هافل من أولئك القادة السياسيين/الروحيين القلائل الذين تحدوا بقوة ونجاح كبير سخرية المتعلمين والعامة من مقدرة الفرد على تغنير
 قائمة العظماء الذين (أبدعوا شُيئاً فريداً") ـ الذين من دونهـم ما كان العالـم

ليشبه العالم الذي ورئناه، وربما يؤكد المؤرخون التوقعات المخيفة لملايين



 أنفسهـم كأقزام يجلسـون على أكتاف عـمالقة، وكان فـان فاكلاف أعظم هؤلاء
 ونحن نفعل ذلك في زمن نحتاج فـه إليهم أكثر من أي وقت مضى في ذاكرتنا الجمعية

لقد رحل عنا فاكلاف هافل في وقت كان فيه قادة حكومات الدول، بل بل

 على التأثير في مجرى التاريخ، فضلالٍ عن التحكم فيه أو تغييره إذا اقتضى
 الحكومات، وهي بذلك تبحث بلا جدوى عن ملاذ آمن مناسب ترسو فيه


 تصل !إلى مرحلة الإنتاج قريباً، ولا حتى الاعتراف بأنها جديرة بالإنتاج

ثمة ضعف متزايد يعتري السلطات التنفيذية القائمة، ومن المحتمل أن يكون ضعفاً مزمناّ، وهو واضح كالشمس بـحيث لا يمكن تجاهلهو الهو فرؤساء





 النجاة، إذا كان يمكن تصورها أصلاّ، لن تأتي من أعلى، أو ألوا لا يمكن أن الن تأتي من أعلى، كما أن قادة تلك المركبات، سواء أكانيا أعلوا يبذلون الـجهد

فرادى أم جماعات، فإنهم ظلوا يفعلون كل ما يمكن تصوره لتسير هذه الثقة على غير هدى بإنكار مزايا الفعل الجمعي والتيا







 شُيء بأية درجة من الطمأنينة ويقينية النتائج) قد تُظهر نفسهِ انـيا جيداً بقوة غير مسبوقة وبعواقب أكثر خطورة.

وهذا هو المتوقع من الزمن الذي نعيش فيه، الذي أسماه أنطونيو غرامشي باسم "زمن خلو العرشّ" (وهو مصطنلح طوته صفحة النسيان النـيان للأسف لزمن طويل، ولكن جرى التنقيب عنه ونفض الغن الغبار الذي اعترا



 نلاحظها (إذا لاحظناها)

وبوسعنا أن نفترض باطمئنان بأن الناس يخرجون اليوم بأعداد متزايدة


 الأقل لديهم عدة أسباب وجيهة للاعتقاد بأنهم يعلمون الألمأمور التما التي لا لا يحبون

 أن يثبت أنه قادر ومستعد بما يكفي لفعل ما يعتقدون أنه الخطوة الصا الصحيحة المطلوبة. إن رسائل الفيسبوك وتغريدات تويتر تستدعيهم وترسلهم إلى

الميادين العامة للاحتجاج ضد (الوضع القائم"، ولكنّ مرسلي الرسائل لا يتكلمون عن الوضع المطلوب الذي سيحل محل الوضع القين القائم؛ أو أنهم







 تحتظظ الخيام المعدودة بنزلائها الأولين زمناً طويلاُ
يبدو أن مواقع البناء يجري تطهريرها هذه الأيام تطهيراً جمعيّاً تحسباً لإدارة مختلفة للفضاء الذي نعيشّ فيه، ويقوم الناس المتنقلون بـلـون بتلك المهمة
 مححل المباني التي جرى إخلاؤها أو تفكيكها أو الائنان معاً تنتسر على على عدد
 والترخيص . واقع الأمر أنه لم توضع إلى الآن أية أسس تحت رعا
 على تطهير الموقع زادت إلى حد كبير، ولكن صناعة البناء تأخرت كثيراً ويزداد اتساع المسافة بين قدراتها وضخامة أعمال التشييد المهملة

إن العجز البيّن الذي يعتري المنظومة السياسية هو القوة الأساسية التي



 المؤسسات التي خدمت إلى الآن تشكـيل الرؤى والبرامـج والمشُروعات العامة. ولكن بعدما جرى إخضاع تلك المؤسـيسات وبقية النسيج الاجتمالياعي الذي يقوم عليه العيش الإنساني المشترك، إلى عمليات النزع التام للضووابط وتحرير السوق والتشظظي والخصخصة، صارت تلك المؤسسات مجردة من

جزء كبير من قدرتها التنفيذية ومن أغلب سلطتها وجدارتها بالثقة، مع فرصة ضئيلة للغاية لاستعادتهما.

فلا يمكن تصور فعل الخلق إلا إذا كان مسبوقاً بفعل التدمير أو مشُتركاً معه في الحد، ولكن التدمير لا يحلدد بنفسه طبيعة النتيجة البنائية، بل ولا





 يتلكأ بشدة ويتردد بالظهور

ولا يمكن لقادة الائتلافات المؤقتة أن يكونوا إلا قادة مؤقتين، و وهذه ليست وظيفة جذابة لأناس يتمتعون بصفات القيادة الأصيلة، ويملكون الانيان أكثر من مـجرد المظهر الشخصي الباهر أمام الكاميرات ومهارارات الـات القيام بأعمال

 المحتملين . وتهتم السياسة العاجزة بالإبقاء على

 بذلك أن تكون قوة جذابة لأفراد يمتلكون رؤى ومشُروعات تانتجاد

 السياسيين المحتملين، بل إن الأبنية السياسية المتردية والمنحططة والعاجزة إلى حد كبير هي التي تحول دون تطورهم وتقدمهم.
وائذَنْ لي أن أستشهُ بفقرة من كتابي (لبست هذه مذكرات) This sisnot a diary :
إن الائتلافات في مرحلة تطهير الموقع أشبه بقوس قزح، فهي تجمع
 النفس الذي جمع بينها، فهذه التحالفات قد تتداعى من فورها، بل وتنفجر،

كاشفةً عن حقيقة زواج المصلحة المؤقتة، فليست مرحلة تطهير الموقع

 اكتمال مهام تطهير الموقع، وقد يعلن المتحدثون باسمّ المتظار الماهرين أنهم غير راضين (ليس بالضرورة لأسباب وجيهة) بالحاجة إلى قادة ولا ولا بوجود
 التقدم السياسي وأحد أهم إنجازاتهم الكبرى. فعنـدما ألعلن فلاديمير بوتين ألا
 الذي تبديه السلطة الروسية تجاه الناخبين، فإنه أصاب الهـلـي الـدف عندما أرجع
 المحتجون استعداداً لقبوله وقدرةً على دعمه.

أعتقد أن توبيخ بوتين للمحتجين الغاضبين والسخرية منهم لعدم تعيينهم





 وضوحاً يوماً بعد يوم، يومئذ سينجح القادة المحتملون في استحضار المار تجربة فاكلاف هافل وإنجازاته، والتعلم منها، ذلك لأنه متفرد، حتى بين الـين أبرز اليُخْصيات السياسية في الآونة الأخيرة.

لم يمتلك فاكلاف هافل أية أدوات ضرورية لممارسة تأثير ملموس، فلم

 منصات لإطلاق الصواريخ، ولا شرطة، سواء أكانت سرية أم رسمية، لتنفيذ
 ولتوصيل رسائله إلى ملايين النـاس، ولـجذب المالمايلايين إلى الإنصات إليه
 التاريخ: الأمل، والشُجاعة، والإصرار؛ وهي أسلحة نمتلكها جميعاً بنسب

متفاوتة. والاختلاف الوحيد بين فاكلاف هافل وبيننا هو أننا، على العكس منه، قلما نصل إلى هذه الأسلحة، وعندما نصل إليها (إذا وصلنا إليها) فإننا نفعل ذلك بعزم أقل وأضعف وأقصر دواماً واسمـح لي أن أثير مرة أخرى إلى أنه مهمـا كانت الاختلافاتات بـن




 آنذاك قادرة على المزج بين القدرة على فعل الأشياء والقديرة على تلـي تحديد



 وجاهزة للاستخدام (وكان يُرمز إليها في الخيال العام بزرّ إطلاق الصواريخ

 يتمتْْ بالقدرة على فعل ما يعتبره صححيحاً وملائماً ، أو موافقاً لتضاء الغرِ الغرض

لا غير .
ولكن الأمور تغيرت، فالقـدرة علمى فعل الأشياء تـعوم في افضاء
 تحديد موقعها وتثبيت موضعها، إنيل وهي مئل هيدرا الأسطورية التي لها رؤوس

 حركاتها أو توقع ردود فعلها على حركات المرا المرء. والجانب الآخر هو الستي السلطة





سيفعله؟؟؟! إننا نمر الآن بأزمات متعددة، ولكن أشدها، أزمة الأزمات في

 جمعتها وتوقعت منا أن نستخدمها .

وفي اتساق مع تدهور القوة الفاعلة (المؤئرة والموئوقة) واستكمالاً لهـ ، وقع تحول جوهري في عالم الأيديولوجيا، فحتى قبل نصف قرن من الزمانران،




 اجتماعي غير آمن أبداً (مثّل بناء ملاذ نووي عائلي في عالم الم قائم علم



 الجمعي باعتبارها بدائل ممكنة للدولة الحاضرة بوضوح في الغالبار بالب بسبب

## نهاية التاريخ؟

كارلو بوردوني: تتعلق نهاية السرديات الكبرى التي ذكرها ليوتار بنهاية

 فليست السرديات الكبرى سوى الأثر الثقافي في الخيال الـيال الجمعي لأحداث

 شُرعيةً على اختياراته، إِذْ أشعره أنها صحيحة وضا وضرورية، وإن كان يقودها

التقدم، الذي يطحن كل شيء ويداوم على العمل مثّل آلة تعمل بلا كلل،
 ليؤكد أن التاريخ يكتبه دوماً المنتصرون، مما يُعرِضهـ للّتلاعب(rr)

وعليه فإن فكرة التقدم (وهي فكرة حداثية) تمثل فكرة مفروضة، فكرة



 النفسي، الصفوة الفائزة في صراع من أجل السيطرة الاجتمائماعية، وكان ذلك


 عكسي أحدثته زيادة في سرعة الاتصالات، فيما ويما يسميه مكلوهـان (القرية الـرية
 تواريخ مختلفة تتغير لصالح الفائزين المتنوعين. ذلك الك التقدم الذي قيني
 أنه ألد خصم في التاريخ، كاشُفاً عن تحيز الرؤى وعدم اتساق الأنماط المختلفة للرؤى القطبية المتنوعة.

لقد صنع التاريخ الأخبار، ولذا فهو أكثر آنية وموضوعية، ولكنه أيضاً
 عملية سريعة تُغفل الصورة الكلبة وتقدم بذلك صورة مازالت مالت مهمة وحيرا وحيوية، ولكنها متشظية وغير مترابطة ومتنا قضة . ويبقى السؤلال : هل رؤية الونة الواقع تلك
 التاريخ التي كتبها المنتصرون، التي تفرض رؤية عانية عامة مطمئنة ومرتبة ـ لأن



Vattimo, The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Postmodern Culture, pp. (YY) 8-9.

الحققيقية وتأسيس تقاليدها وقوانينها وعاداتها وسلوكها . وفيا العصر
 دولة تاريخها القومي الخاص الذي يضفي عليها شرعيتها، وسوّغ ذلك تقدمها




 محروم من إحساس بالتاريخ والوعي الذاتي

من نيتشه إلى هيدغر - رائدي ما بعد الحداثة ـ كان التاريخ أقرب إلى
 البشر، ولكن الأحداث لا تصنع التاريخ، لأنها وقائع منفصلة لا يربطه الا وبا
 الزمن، وتُمليها الفرصة، أو الحاجات، أو الحندس، أو النية الخالصة.

ليس للحدث ذاكرة، بل له قيمة في نفسه وطوال الفترة التي يحدث فيها، إنه غير قابل للتكرار وتكمن حقيقته في امتناع تكرار نفسنه، إنها إنه فريد،

 الأخطاء، فإذا كان كل حدر ألثار فريد بطبيعته، فلا يُعقل استخدارامه كوسيلة لتحذير الآخرين من تكرار حقائق متماثلة.

واقع الأمر أن ذاكرة الأخطاء (والرعب) لا تمنع وقوع أخطاء أخرى، في ظروف مختلفة، في أزمنة مختلفة، لأسباب مـختلفة ألفـة فلو ألو أن التاريخ يستطيع حقاً أن يساعدنا على منع تكرار الأحداث غير أزير السارة، بفضل قوة الذاكرة، لَمَا عانينا من الحروب والقَتل الجماعي أو حتى من العنصرية أو التهميش أو القمع.
 التاريخ الجديد أو ما يحل محله، باعتباره ذاكرة جمعية، هو الثير أثر رقمي يمر عبر الكوكب بأسره ويسجل كل تعبير بشُري، بصرف النظر عن العـجز

الاجتماعي لمن صدر عنهم. كل شيء يصبح جزءاً من هذا التاريخ المصبوغ بالصبغة العالممية (اللذي لا يمكن إدراجه في في كتاب أو أكثـر لأنه يزداد باستمرار ويتطور على الدوام)، ممـا يؤكد أن التـاريخ لا يمكين أن أل يكتبه
 يصبح فيها غير قابل للتفسير ، وربما لأول مرة سيكون تاريخ المهـون المومين، ولكن لا معنى لمحاولة إضفاء الشُرعية عليهم.

إن الآثار الإلكترونية التي نخلفها وراءنا هي آثار انتقالنا في العالم، إنها طريقة بديلة لصنع التاريخ الذي حل اللا محل الكية الكتب المدرسية والتعليمية التي




 تتطلب عدداً غير متناسب من المُحللين لفحصها .

إن ذاكرة ضـخمة ليسـت سـوى ذاكرة عـديـمة القيمـة، لأنه لا يمـكـن





 وإن كان أكثر مراوغة وصرامة من حارس السجن الذي تصوره جيرمي بنثام.

تستطيع آلاف العيون الإلكترونية أن تراقب كل لحظة في حياتنا، بل وأن تكشف عن لحظات من ماضينا القريب أو البعيد: مشل ضميرنا الما المذنب،
 ما قد أغفلناه، أو أخطأناه أو خلطناه
 الشخصصية، المنقسمة، والمتشظية، وغير النافعة للفهم المستقبلي: مجموعة

من الأحداث يتبدد معناها على المعنى الطويل لتصل إلى حالة من الارتباك. ولهنا اللسبب، فإن أحدث الأحداث، الحدث الجديد الذي الذي يهتم به الناس،


 حاضراً أبديًّاً يعاد تجديده باستمرار .



 مشوشُة إلى حدٌ ما، وبملامح لا يمكن التعرف عليها .

إن مجتمع الغد هو مجتمع بلا ذاكرة، إنه مجتمع مكتوب علبه أن يكرر أخططاء الماضي، وأن يجهد نفسه في إعادة بناء تجربته من الصن الصفر، ولكنـه الـنه
 نفسها، المتكررة، ستظهر في ثوب جديد، كما كما لو أنها لم تُرُ من قبل قط، فالتغير الذي وقع مع نهاية الحدائة كان عميقاً جداً، وكانـا سريعة جداً، حتى إن التجربة الماضية لم يعد لها لـا قيمة بالغة، إنها مـجرد أركيولوجيا، وبذلك لابد من حفظها في المتاحف.

اتسمت ما بعد الحداثة بأزمة الأسس التي ارتكزت عليها الحـيا ولحاثة؛

 ومرسومة لاستعادة السيطرة الاجتماعية على الألى الأقل، مادام أنه ليس من

 سياق اجتماعي يفتقر إلى التحديد والاستقرار والئقة واليقين.

ولذلك ليس بوسعنا أن نسمي أنفسنا (احداثيين")، ولا حتى (ما بعد
 أهل عالم يتغير، ونُسمي هذا التغير (أزمة)] .

زيـجمونت باومـان: إذا كان هـنالك مـن شيء خالـد تمـامـأ وحقاً في التاريخ البشُري، فإنه فكرة النهاية الوشيكة؛ ففي أي وقت في في التاريخ يتوقع

 وفي العصر الحديث، كان ما توقع النـاس نهايته (أو إنهاءه) هو التاريخ باعتباره سلسلةً من المصادفات ونتاجاً غير متوقع لقوى عمياء، فكان الصان هناك
 ذلك الأمل/ التوقع بالتخلص من الفوضى والتشُوش الذي اشتهر به التاريخ،












 والانسجام إنما يقسم البشر إلى نباتات جميلة وحشائش ضارة.

تعيش الأمور معنا، حتى وإن كنا لا نتذكرها، فضالٌا عن استحضارها وها واستيعابها ومناقشتها، إنها تعيش فيما نـيا نفعل وفي طريقة فعل ما نـا نفعل. وتعيش الحداثة، وكذلك تعيش ما بعد الحداثة، باعـيا باعتبارها أمها/ابنتها

 مسؤول يتمتع بالحق في الكلام ويواجب الكـلام

وربما تعلم أنه عندما نقدر الفوائد التي جلبها نيتشُه والأضرار التي

ألحقها بإخوانه البشُر، فإنني لست مغرماً بشُدة بتركة نيتشـه ككل، ولكن
 حياتي عن حال الإنسان، كتبها عام زرادشت")، وإن كانت تنطبق للغاية على حالنا الراهن:

الإنسـان حبل، مربوط بــن الحيوان والـسوبرمان، حبل على هـاوية
سحيقة.
عبور خطير، ارتحال خطير، نظر إلى الوراء خطير، ارتعاد خطير، وسكون خطير .

إن المكون الذي يتضفّر منه حبل نيتشه هو ما نسميه في في مادته الـنا باسم (التاريخ"، ولكنن التضفير الذي يعيد تدوير خيط الغزل إلى حبل هيل هو




 الذاكرة التاريخية حليفاً في كسب تأييد الناس لقضيته، بينما يستخدم قدرات

 لابتكاره الفكرة وهو يهتدي بمقولة ويليام إسحق توماس : إلذا
 النبوءة التي تحقق نفسها بنغسها على أنها (في البداية تعريف خلئليا خاطئ للموقف

 لأن النبي سيستشهد بالمدا بالمجرى الفعلي للأحدات باعتباره دلِلاً على أنه كان مُحعقاً من البداية|(Y)

William I. Thomas, The Child in America: Behavior Problems and Programs (New (Yץ) York: Alfred A. Knopf, 1928), p. 572.
Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure (New York: Free Press, 1968), p. (Y६) 477.

لا عجب أن الاستخدام الراهن للحبل أو الحبال التي تصورهـا نيتشه هو لعبة شد الحبل بين فريقين متعارضين لما يعرف باسم صراع القوة.

## (لنصل (الثالث)

## الديمقراطية في أزمة

لدينا الآن طبقة عولمية من أثرى الأثرياء تصنع القرارات ات اليات الاقتصادية الكبرى، وهي تصنعها باستقلال تام عن تنريعات الئرية ألية دولة، وعن ارادادة
(1) ريتثارد رورتي

## أخلاقيات التقدم والديمقراطية

كارلو بوردوني : قامت بنية المجتمع على العلاقات الاقتا المتصادية، وهذا


 بشرية (امتاحة)" مثل الثقافة وغيرها مـا من أشكال الإنتاد الإنتاج غير المادي، التي يدخل معها الاقتصاد في علاقة جدلية .





 هي نفسها بنية في مجتمع متحرر من الهيمنة الرأسمالية.

Richard Rorty, Philosophy and Social Hope (London: Penguin, 1999), p. 233.
Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Dialectic of Enlightenment (1947), translated (Y) by John Cumming (New York: Continuum; London Verso, 1997).

إن ما استشرفه علماء اجتماع ملرسة فرانكفورت بعد الحرب العالمية



 على التفكير، والحلم، وتخيل مصيرها، وكسا ورير قالب الماضي.
ويبدو أن المكون اليوتوبي لهذا الافتراض تؤكده تيبارات ظهرئرت فير في

 التكنولوجيا، وما بعد الفوردية، والتحول عن الطابع الماديادي للعمل، وانفجار النزعة الاستهلاكية، وانتشار الاتصالاتات

وفي أثناء سنوات الانتقال، علاوة انتشـار اللايقين والارتباك الاك وسوء


 اتخاذها في مكان آخر، وأن أن المصير، أي الموقف التاريخي، الملائم للزمن الذي نعيش فيه مستقل عن اختياراتنا

إن ما حدث بعد المرحلة المبتهجة، التي تزامنت في جانب منها مع نهاية الحداثة، معروفٌّ للجميع، فقد أوهمتنـا ما بعد الحـدا الحداثية بالعيشُ في

 مقابل عدم الأمان الوظيفي، واللايقين والشعور بالوحدة.
 البنيوي المهيمن، فما بدا كأنه تدهور أكيد اتضح أنه إنـا إطفاء مؤقت للأنوار استتاراً من العدو، واتضح أنه انسحاب استراتيجي في انتظار العودة إلى أول المقدمة

John-Paul Sartre, The Imaginary: A Phenoenological Psychology of the Imagination ( $\upharpoonright$ ) (1940), translated by Jonathan Webber (London: Routledge, 2004).

بالطبع تغير الاقتصاد، فكان عليه أن يتكيف مع الأزمنة، وأن يدعم



 الرأسمالية فقدت روابطها الوئيقة بعالم العمل والعمال .

كما جرى التحول عن الطابع المادي للاقتصاد، لقد حرر نفسه، إذا الـدا





تستجيب لكل إنارة متغيرة.
فإذا كانت طبقة البروليتاريا قد تحولت اليوم إلى الطبقة المفتقرة إلى
 يمتلك أدوات الإنتاج؛ فامتلاك الآلات، الذي الاني لا ينفصل عن التصنيع، كان







 في أوقات الصعوبات الاقتصادية لاستعادة التوازن، ولا تو الوفّر الدعم بالألأموال العامة، ولا التوسط من أجل الحفاظ الحا على مستويات التوظيف، بل تنشغل الدولة باستقرارها الخاص .

تمر الدولة بأزمة هوية عميقة، ويتعين عليها استعادة علاقة الئقة مع الجمماهير، بل ويتعين عليها أن تتحمل أصداء أزمة الحداثة، التي تسحبها

إلى امتهـان لا تستحقفه، ويصـاحب ذلك، كمـا في كل مرحلة من مراحل التدهور، حالة من الفساد وانعدام الثقة الشُعبية. إن الأزمة السياسية الراهنة (المعادية للسياسة) هي أزمة الدولة الحديثة؛ فالدولة الدولة قلقة بشُأن طريقة الدفاع الداع
 وتنفيذ سياسة ليبرالية جديدة، نأسيةً أن مهمتها الأولية ليست ضبط الموانيانينة،

بل توفير خدمات كافية للمواطنين.
ولما كانت الاختيارات الليبرالية الجديدة غير ممكنة لكيان عام، فإنها غير قادرة على ضمان التدخّل في الاقتصاد الذي سمح في في أحيان الحيان أخرى للصناعات الضخمة باللقاء في منتصف الطريق حتى يمكن اجتناب البطالة .

إن التحالف بين الدولة والصناعة الخاصة كان لزمن طويل أحد أشد
 والحاجات الاقتصادية، والتوظيف والسيطرة الاجتماعية، واتضا فتح ذلك منذ أن ظهرت المشروعات الصناعية المملوكة للعائلات في القرن التاسع التاسع عشر، وأكدته مرة أخرى سياسات الحكومات والديماعيراطياطيات الشُمولية في حقبة ما
 بأسره، إلى أن انهارت افتراضات أنـات تلك الرابطة الوثيقة نتيجةً للعولمة التي
 الطابع المادي للعمل فيما يخص الصناعة

لقد تحرر رأس المال من العمل، ومن الاستُمارات غير القادراد تحقيق الأرباح المتوقعة، بسبب عدم استقرار الأسواق (فالتقيد بالاستهنهلاك يؤدي إلى مشُكلات خطيرة تضر بالتوازن الاقتصادي)، وبسبب الارتيا الانفاع في تكاليف العمالة، فضلاً عن القيود المصرفية، التي تخفض الائتمان قصير

 المستمر الذي تمثله التغيرات التشريعية، والحاجة إلىا الـى التكيف مع قواعد

 المشُروعات القوية إلى خفض العمالة أو الانتقال إلى موقع جغرافي مختلف،

وحوّلت مصانعها وإدارتها إلى دول نامية تتمتع بعمالة رخيصة، فالأمور هناك أقل صرامة، وتتمتع الحكومات المـحلية بهامش اقتصادي المادي لتشجيع تأسيس
 بآثار العولمة هناك أيضاً، وتقع المسُكلات نفسها التي وقعت في بلد المنشيأ

إن إذابة رؤوس الأموال المستتمَمرة في الصناعة وتبـخرهـا فـا في سمـاء



 لا يشير إلى أفراد بعينهم لهم أسماء ووجوه، وليس لنا لنا أن نتصوره



 داخل شبكة معقدة من التبادلات والعالاقات والمعاملات، التي مازالتا الت تحقق


 ضياعها، وتزيد من صعوبة العيش، ولكن لا يُلعى بالمسؤولية على أحد.

إن أصحاب القرارات المالية محصنون من المسؤولية الموضوعية، وهم


 أصحاب رؤوس الأموال الافتراضية ليسوا مسؤولين عن الأضرار التي تصدر عن أفعالهم.

فإذا مـا انـهارت الأسواق الـمالـيـة، وحرقـت البـلايـين، وأتـت عـلـى
 يحقق أرباحاً من كل خسارة، ويطير رأس المال الراهن بعيداً فوق رؤوسنا

إلى درجة يصعب عندها رؤيته والسيطرة عليه، فهو بمنأى عن الإجراءات الدفاعية التي تتخذها الدول القومية، ويتحرك بسرعة منرئ من مكان إلى آلخر في الكرة الأرضية، ويحلد مصير ملايين البسُر .

كانت أخلاقيات العمل، إلى جانب الأيديولوجيا، أحد أسس الحداثة ،
 الثورة الصناعية، ودامت قروناً عدة، فالثقدم فكرة حديثة تلان تعني أن كل فعل بشُري يستهدف التحسين، وأن التاريخ نفسه هو حامل دفعة شديدة في هذا الاتجاه.

فمع أن فكرة التقدم تبدو متأصلة في الطبيعة البشرية، وبخاصة منـرئذ فجر
 اللاتينيون هذه القضية أصلاّ، ورأوا في المستقبل علامات ات دالة على تلغيّر
 عن انحطاط سياسة مشتركة على نطاق واسع، نتيجة النزعة المحانيافظة التي


 الذي ليس بوسعه أن يتوقع من المستقبل إلا الأسوأ .

هذا النظر الدائم إلى الماضي كان من عادة القدماء، وهو يُعْعَى إلى امتناع اختراق حدود التجربة البشُرية، فقد كانوا محبوا النـوسين في الأفق الذي الذي


 بالتشاؤم، بل إن كتابات لوكريتيوس التي يظهر فيها مفهوم التقدم لأول مر مرة في قصيدته عن طبيعة الأشُياء De rerum natura (8)، تقبل احتمالية النهاية الأليمة المحتومة للعالم.
T. Lucretius Caro, The Nature of Things, edited by Richard Jenkyns (London: Penguin, ( £) 2007), Book $V$ :

بالممارسة وتجربة العقل

فإذا مـا أردنا أن نجد تغيراً للوجهة، فلابد أن ننظر إلى فـجر القرن

 وتصبح غاية المعرفة هي النفع، بمعنى تخفيف معاناة البشُر من أجل الإلـو الارتقاء بسعادتهم، وهي الإرهاصات التي تصدّى لها في البحث كلٌ ولّ من فونتنيل
 عصر التنوير مع مونتسكيو وفولتير وتيرغو (Turgot).






 الأنظمة الشُيوعية.
ويوحي تزامن هذين الحدئين بأن هناك جذرئ آَ مشتركاً يمكن ربطه بأزمة الحداثة، وبالمبادئ الأساسية التي يقوم علئي
 بالأيديولوجيات؛ باختصار، الئقة بالتقدم .
وفي نص يعود إلى عشرينات القرن العشُرين، أوضح المؤرخ الأيرلندي
 للعصر، وأنها تسعي إلى تحقيق مسروع يوتوبي لمجتمع مثالي تتغير سماته بصورة جوهرية عبر الزمن (0)
$=$ وجذب الزمان للأمام كل خطوة ورئ وكل شئ رويداً رويداً إلى وسط الناس لس
ورفعه العقل إلى شُطلآن النور
John Bagnell Bury, The Idea of Progress: An Inquiry into its Origin and Growth (1920) (0)
$=($ London: McMillan, 1932), pp. 6-7:

فلا يمكن لشيء أن يقف في طريق العملية التاريخية الحتمية، هكذا

 مستقبل يقود تدريجيّاً إلى بلوغ السعادة الإنسانية؛ أي التحرر من الشُقـاء


 وللنضال، والاجتهاد، ويأن تكون هدفاً أقرب وأكثر ألأر قابلية للتحقيق من



 أضف إلى ذلك أن أخلاقيات العمل منحت الإنسا النسان هوية شـخصية
 بحيث يستطيع أن يتماهى العامل مع وظيفته



 تخبرنا دساتير كثيرة)، فمن المنطقي أن العمال يتوقعون قيادتهم له.
 غرض مزدوج من دون الحاجة إلى الاستمرار مع الروح الدينى الدينية التي اتسم بها الماضي، والتي توصلت معها إلى اتفاق ضمني، وتكا التاملت معهيا لتصبح ذراعها العلماني

لقد أضفت أخلاقيات العمل قيمة أخلاقية واقتصادية للعمل اليدوي
=

 نهاية المطلا الاستمتاع به، وهذا سيضفي تسـويغاً على عملية التحضر بأسرهاه.

والتضحية الشخصية، وبذلك ضمنت قوة عاملة جماهيرية غير محدلمودة وقابلة للاستبدال من أجل التصنيع المتنامي، كما أنها قضت على كـلى كثير من التشرد

 على المهمشُين والفقراء والمرضى والمجرمين .

ففي الاقتصاد غير الصناعي (الزراعي أو الرعوي)، كان العمل ضرورة
 والبقاء على قيد الحياة. وأمّا مع التصنيع، فقد تحول الحـر العمل إلى شُكلٍ للهوية


 يستطيع العمل المأجور أن يوفرها


 كل ما يتمناه المرء متّاحاً، على الرفيا وانوف بأسعار مناسبة، وأمّا من لا لا يمتلكون
 المنافع فورية، وكان من الممكن السداد بالتقسيط المريح.
كان ذلك مثالاً بديعاً للحداثة، الاستهلاك للجميع من دون استئناء ألم ألم تكن تلك هي السعادة؟ ألم يكن ذلك هو كل ما يتمناه المرء: ألن يمتلك،



 المتأخرة، البديل العظيم للعمل نفسه.

استغرق الأمر قرنين من الزمان لتحقيق هذه النتيجة، وكانا قرنين من

النضال والتضحية والشقاء لاستحقاق سعادة الاستهلاك في سلام. إن المنطق

 النقابات في إطار الأخلاقيات التي فرضتها الحداثة الـاثة، التي كانت تتوجه







 الأقل جرى الحفاظ على الوعد، ولكن اتضح الانح أن فردوس النزعة الاستهلاكية كان زائلا .مكتبة .. سُر مَن قرأ

ويمكن إرجاع ذلك إلى آلية النمو، وإلى أحد مظاهر التقدم اللانهائي،

 كل ذلك على حساب موارد الكوكب الذي نعيش فيه، تلك الكـي الموارد التي

 الاعتراف بوجود حدود للاستهلاك المتهور، وللنزعة الاستهيلاكية المية المفرطة التي حللها جيلز ليبفوتسكي (v)، أفضى إلى مراجعة لفكرة النمر النمو المتواصل المر ومراجعة

 وولا على الزيادة في المبيعات والاستهلاك، بل على نوعية الحياة(1)

Gilles Lipovetsky, Le Bonheur paradoxal: Essai sur la societe d hyperconsummation (V) (Paris: Gallimard, 2006).
Serge Latouche, Farewell to Growth, translated by David Macey (Cambridge, UK: ( $\wedge$ ) Polity, 2009).

ويتناول إدغار مورين (هيمنة التقدم" التي حلّتْ محلـها ثقافةُ اللذة الفورية (9)، حيث يصبح التقدم هروباً من الماضي، مفـا مفعماً بالأمل بأن ما ما




 النذين كانوا يخشون أن المستقبل سيكون أسوأ من الحاضر .






 الوسطى الصاعدة، تلك الفئة التي يصفها السياسي الفرنسي إيمانويل جوزيف سياس بأنها لم تكن شيئاً، ولكنهاً صارت كل شيء.
 الإمبريالية والاستعمارية الغازية للعالم، مركز الإمبراطين ألموريات التي التي الا تغيب عنها الشُمس ... وكما قلتُ من قبل فإن جون غرابي فراي في كتابه عن الصمت الحيوانات" يصنف (التقدم" باعتباره أسطورة:
تبدو الأسطورة لمن يعيش بدانحلها حقيقة بديهية، والتقدم البشري هو النور
 الكبرى للإنسانية، وبالطبع لا تسير البشُرية في أي مكانـان، بل بل إن الإنسانـيانية

 للغاية، وعندما تفقد قوتها فإن من عاشوا بها بانها كما يقول جوزيف كونراداد،
"يُشبهُون سجناء مدى الحياة"، فلا يعلمون ماذا يفعلون بحرياتهم، بعد
 فإنهم يُجردون كذلك من الصورة التي لديهم عن أنفسهم (• (1)
إننا تائهون وسط أطلال الإمبريالية والاستعمارية والطمأنينة الأوروبية
 دومأ فرادى أو بانفصال ـ في موضع كيرتس (Kayerts) وكارليبيه (Carlier)،








 بطريقة لا يمكن التنبؤ بها، وتجتمع كل هذه المانه المشاعر والانطباعات والتجارب
 أسلافنا قابعين داخل أسطورة التقدم، ولنا كا كانوا ينظرون إلىا إلى المستقبل بعين الأمل، وأمّا نحن فننظر إليه بعين الـخا


 يضرب بلا إنذار ومن موضع لا يمكن التنبؤ بهـ . ويمكننا القول بأن انهيار الثير الثقة


 الأسطورة لنرثها نحن الذين كُتب علينا أن نعيش خارجها

John Gray, Silence of Animals: On Progress and Other Modern Myths (London: (1•) Penguin, 2013), pp. 6-7.

وربما تكون الأزمة المؤثرة في مؤسسـات الديمقراطية الموروثّة هي


 إحدى أهم القوى الفاعلة التي اعتدنا أن نلجأ إليها عندما نكون ألما بـحاجة إلىا

 مستعدة للوفاء بوعدها باتباع إرادة الناخبين الذين الذين جعلوها ممثلةٌ لهم ومفوضةً مطلقة السلطة والتصرف.

ربما أصاب هارالد فلتسر في نقاشُه حول المشُكلة الراهنة التي يواجهها

 لا تستدعي أقل من ثورة ثقافية، بمعنى تغيير جذري في طـري بريقة حياتنا، ذلك الك
 ومهجئة، ولا يقدم مستوى السياسة الدولية إمكانية التغيير إلا في مستقبل بعيد"، فلا يبقى للمستوى الثقافي إلا المستوى الأوسط، مستوى مـجتمي



 مححلية أهمية على المستوى الزمني مع فقدان المسافة المكانية المكانية لأهميتها، يمكن ردها إلى الوضع الذي شخّصه بدقة هارالد فلتسر، وهذا يفسر أموراً كثيرة.

إن أصعب المشكرلات التي تستحوذ على أهل زماننا وأخطرها هي مشُكـلات عولمية صادرة عن قوى متجاوزة للأقطار في (افضاء التدات التدفقات" (مانويل كاستلز)، إنها قوى لا تصل إليها أدوات التحكم السياسية المحلية Century, translated Patrick Camiller (Cambridge, UK: Polity, 2012), p. 176.

القُطرية. ولكـن القوى التي تُولّد هذه المشكـلات تميل إلى التنصل من
 وتستدعي إصلاحات عاجلة ومكلفة للغاية، وهذه المهمة الأخيرة تقع بذلك الْك
 المحلية، والمدن الكبيرة في المعام الأول، تمثل في الوقت المت الراهن المن مقالب للمشككلات التي تتولد على مستوى عولمي، من دون المنيا مبادرة منها ، ومن دون مشَاورتها، فضخلّا عن موافقتها

إن الهجرة، على سبيل المثال، هي أمر غير منبتّ الصلة بالانتشار

 إلى المسؤولين في أماكن وصول المهاجاجرين فيما يتعلق بتوفير الوظائن الوائف
 من المحتمل أن يحدئها تدفق الغرباء. وهكذا واليا وإن تلوث إمدادادات المياه أو


 الصحية نتيجة السياسات التسويقية التي تنتهجها شركان الـيات الدواء الماء المتجاوزة للأقطار، ولكن يقع على كاهل السلطات الـوات الحضرية المحلية ضمان توفير متواصل وكاف للخذدمات الصحية والعامة.

واقع الأمر أن المدن في جميع أنحاء العالم تُحوَّل إلى معامل محلية الصـلية


 المتخصصة في المسؤولية المدنية وفن التعايش المئ المُري الصئب



 سياساتها وتنفيذها، ولكنه في الوقت نفسه أخفى عليها أهمية غير مسبوقة

بإسناده لها دوراً مهماً في الحفاظ على النظام العولمي الراهن وتصحيح
 (العولمة المحلية) تمثل مراكز إصلاح محلي لمشُكلات الصناعة العولمية

ولكنّ هناك دوراً آخر مهماً للغاية يُدعى (المناطق المحلية)، ، وبخاصة

 الأماكن")، يختلفان اختلافاًّ جذريّآ في طابع العلاقات البـات البـرية التي يدفعان








 تمام الاختلاف؛ فعلى العكس من (افضاء التدفقات السائلئلة)، يمتلك البـك البشر




 منهم باعتبارهم أصدقاء، وفريقاً آخر باعتبارهم أعداء، ولكاء ولكنهم أصدقاء أو وأو
 للاستبدال.

إننا نعيش في بيئة حضرية مزدحمة للغاية ومكتظة بحالات الشتات،

Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1Y) (New York: Free Press, 2002).

وبالطبع تتسم أغلب اللقاءات بين سكان المدينة بالسطحية والعجلة من دون اهتمام، وقلما تتجاوز التصنيف السطحي المتعجل ولمّل فلا غرابة أن الن يسود رسم الصور النمطية والتحفظ المسبق الزاخر بالحذر والشك الـك ، وهي الأدوات التي

 الفردية لجماعات الشتـات المتئـاركة في فضاء المدينة تميل إلى الانتقال من حالتها المجهولة إلى عالم المعارف الشُخصية المباشرة، من أجل المل تحطيم الأسوار الذهنية التي تفصل الكيانات المجران المردة، ومن أجل تقويض نتائج رسم



 الغريبة إلى المعايير المألوفة المرتبطة بالشُخصية في تقيبيم (زميل العمل المل أو الو
 الصدوق""، و"الجار المتعاون في مقابل الجار غير المتعاون"، ، أو باختصار
 الاتصالات باستمرار، وتقل طبيعتها السطحية المتعجلة، فإن معايِير التقييم الشخصي تصبح غير قابلة للتمييز من تلك المعايير التي تُطبق بصورة روتينية



 وصلها، إذا جرى ملاحظة تلك المعالم أصلاُ.

وهذا وضع آخر للتعايش البشُري السلمي المفيد للجميع، وهو وضع

 يوماً بعد يوم في شوارع المدينة وفي المباني العامة والميادين العانين العامة . وفي
 المرء بالمعنى الذي حدده هـارالد فلتسر (Harald Welzer)، على أنه مـعمل

يجري داخله تخطيط الطرق المستقبلية للتعايش المشترك واختبارها، تلك

 سكان الحضر طريقة تطبيق هذه الطرق في ممارسة حياة مشُتركة .

من الصعب، وليس من الحكمة، الاستهانة بالدور العولمي الذي وفي قد


 نفسيهما. فأحد الأسباب الرئيسة وراء الانتشار الواسع والـُسديد الأريد بين الرأي



 والوسائل بإمكانية العئور عليها أو تطويرها .

## إفراط في الديمقراطية؟

كارلو بوردوني: هل تمر الديمقراطية بأزمة؟ إن جوزيف فيش فيشر يعتير أن أن



 النيات، لم تتجسد في الواقع تجسّداً حقيقيّاً، بل إن فكرة الديمقراطية نفسِهِ إنما هي فكرة غامضة ومتغيرة بطبيعتها، وأحياناً غير قابلة للتعريف في تعقيدها .

وفي الأزمنة الحديثة، اكتـبت الديمقراطية مضموناً مجرداً مئل غيرها
 باعتبارها كلمة مرور أو كلمة سر، وستاراً للتغطية على أسوأ أنواع القمع

[^0]الذي يمارسه الإنسان على أخيه الإنسان. إن كثيراً من أنظمة الحكم تصف نفسها بأنها ديمقراطية، وهي غير ذلك، بتحفظا الانـات ذهنية تهكمية ونية واضتحة

 إفراغ مصطلح (الديمقراطية) من معناه الأصلي (حكم الشُعب) الشارئل، وصار يُنظر إليه بعين الشّكّ الحائر، بل وربما بعين الارتياب الصريح

ويرى لوشانو كانفورا، في حسٌ لا يخلو من السخرية، أنه في الأزمنة
 حتى إن المؤرخ الروماني ديو كاسيوس (Dion Cassius) وصف الديكتي الديكتاتور




 المؤرخ الإغريقي ثوسيديديس إلى الحكـم الرشيد الذي ألقاميامنه بريكليس
 الأصوات. فهذا يقوض اليقين بأن الديمقراطية تطابق فكرئ الـيرة الكمال السياسي

 وعلى فعل علاجي متواصل جرى تنفيذه عبر تطبيق المبادئ الديمقراطية.

فإذا ما أدركنا سمة الإكراه في فكرة الديمقراطية، أو حتى طابعها
 بصعوبة التوفيق بينها وبين فكرة الحرية، إلا إذا قصرنا

 يكون صانعو القرار هم أغلبية الذكور الذين لهم حق التصويب أو المواطنون

Luciano Canfora, Democracy in Europe: A History of an Ideology, translated by Simon (1\&) Jones (New York: Wiley-Blackwell, 2006).

الذين يتمتعون بألقاب معينة أو أصول مناسبة، أو الذين ينتمون إلى طائفة
 وذرائع لم يكن من الممكن تصديقها لو لم تسجلّها كُتُب التاريخ

 الاشُتراكيون الفرنسيون في القرن التاسع عـُّر في أئناء تـجربة الكـومونـة



 في الاتجاه الأنسبب لأصحاب النار السلطة . وحسبنا أن أن نذكر الفاشية النـية وجميع الأنظمة الشُمولية الكبرى التي أقامت نجاحها على تمجيد الجما الناهير، وعلى وعلى معنى التضحية، وعلى اللحظات المشهيدية والطقوسية؛ إنها فضّلت الكثرة ألور الأغلبية غير المميزة، لكنها ضحت بالحرية الفردية.

أغلب الظن أنه اتضح أن الديمقراطية صعبة التنفيذ، بالمعنى الكامل

 عليها، بما في ذلك مبدأ التمشيل النيابي، مع توجسات كثيرة.

ويشير جان جاك روسو إلى الديمقراطية بالمعنى الحقيقي للديمقراطية الأثينية القديمة في عصر بريكليس، التي كان لديها مشُكلات خطريرة تتعلق



 إنها تكمن في جوهرها في الإرادة العامة، والإرادة لا يمكن تمكن تمثيلها، إلنها إلها نفسها أو إنها شيء آخر ، وليس هنالك من إمكانية أخرى. فليس نواب

Jean- Jacques Rousseau, The Social Contract (1762), translated with introduction and (10) notes by Christopher Betts (Oxford: Oxford University Press, 2008), p. 101.

الشُعب مـئليه، ولا يمكن أن يكونوا ممثليه، ولكنهم وكاوناؤه، إنهم لا
 الشُخصية هو قانون لاغغ، إنه ليس بقانون،(17)
وهكذا، كما يرى روسو، لا توجد ديمقراطية، ولن توجد أبداً، إذا
 اليوم، عندما نتحدث عن (الديمقراطية")، فإننا نعني شيئاً آخر ، إننا نعي أن أن تلك الصيغة هي مجرد تقليد، كلمة شكلية نعطيها لمعنى أوسع وأكثر تجريداً
 يشُمل الحرية والتضامن والمساواة واحترام حقوق الآخرين ومراعاتها ، فكرئه مركبة تفوق مجموع مكوناتها .

كل ذلك يشكل في ذهننا فكرة الديمقراطية، نموذج المجتمع المدني

 باعتبارها حكم الشُعب (وسيادة الأغلبية)، وبين ما نفهمه اليوم: الحرية، والمساواة، واحترام الأقليات.

ولابد أن نشـكر ألكسيس دو توكفيل على التحول في المعنى الراهن



 من امتيازات النخبة، وإعطاء كل إنسان الفرص نفسها، وإمكانيات الارتقاء.

وهكذا، فإنها ديمقراطية تحتـفي بالفرد، كمـا في التراث الثـقـافي
 راسخة مع الروح الليبرالية في الاقتصاد.

Alexis de Tocqueville, Democracy in America (1835-40) (London: Penguin, 2003). (IV) ولكن فكرة تحرير الديمقراطية من مفهوم الأغلبية العددية موجودة بالفعل عند أرسطو، انظر : Canfora, Democracy in Europe: A History of an Ideology, pp. 249-50.

ففي أمريكا اكتسبت الديمقراطية هذه الدلالة الجديدة غير المسبوقة،


 السُعبية الطاغية القوية، الأقرب إلى السلطوية فئلـئ والاستبدادية، التي تُظهر نفسها حتى في النظرية الماركسية باعتبارها قوة ثورية، قادرة على الحى تحقيق المساوراواة



 أحد التفسيرين، حسب الظرف التاريخي والمصلحة السياسية.

إن غموض مصطلح (الديمقراطية) في نطاقه وتعقيده، وأحياناً الطبيعة المتناقضة للمعنى المنسوب إليه، يفضي، وبخاصن الميا في أثناء النصف الثاني من




 (اديكتاتورية البروليتاريا")، ولكنها أسندت فيما بعد إداريارة السلطة السياسية لأقلية صغيرة، إلى النخبة الحظية.

ولكن تلك الفكرة القوية التي تمثلها الديمقراطية استخدمتها الأنظمة الشمولية اليمينية للتخلص من التأثير المزعج الصانيادر عن الجماهير الـير الهوجاء





 تلك الأنظمة تماماً، وفي الوفت نفسه يخصُّص حريةً التعبير والفعل الشـاملين

لأفضل الناس، للقلة المختارة، للطبقة الحاكمة المميزة عن الشُبب.
تأتي الديمقراطية في أشكال مختلفة، وأمّا في الأزمنة الحديثة، منـذ




 والتمثيل)، فإن من الواضح أن أزمة الحداثة جلبت معها أزمة الديمقراطية التمئيلية.

يعلمنا التاريخ أنه في أي نظام سياسي متدإِ تبقى المبادئ القانونية

 الشكل مكتوب عليه أن يتأخر، على الأقل حتى ينفجر النظام، أو حتى يتم إصلاحه على أسس مختلفة.

ولا يمكن هنا اعتبار التمئل خحيانة للمبادئ الديمقراطية، بل هو تخفيف
 ولكنه لا ينسى المعارضة، ويحاول أن يحمي الفرد والحرية الفردية.

التدبر ضروري لضبط طموحات قادة الشعب، وعدوانية الجماهير، ،
 الجمماهير أن تؤكد نفسها لتمارس أنقى شُكل للديمقراطية، وما ومعارضة الظـلم والفساد أو سوء الإدارة، التي جسدها على ألى الفور قائد محتوم. فالدوانوانمائيون
 الاحتجاج، لتوجيهها، واكتساب سلطة مطلقة تقريباً منها، وهنا وهكذا فإن القائد الكارزمي الذي يثير الحشُود الجماهميرية هو أسوأ من الممثل المنتخب، والتاريخ ينتج دوماً وبلا كلل أمئلة جديدة.

Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant (1^) in the Making of the Modern World (Boston, MA: Beacon Press, 1967), p. 418.

إن التخلي عن الديمقراطية التمثيلية سيكون حقاً نهاية العالم، سيكون أكثر من مـجرد عودة إلى الأساسيات، سيكون قفزة لا نقدر على الـلى التنبؤ
 السياسية، إلى الاستيلاء على السلطة من جانب حكورمات قورات قوية، تتألف من
 أمر يبدو أكثر احتمالية، القضاء على الديمقراطية التمثيلية، واختزالهيا إلها إلى
 عولمي، مع درجة متضائلة من تدخل السياسة، ودرجة أعلى من السيطرة الاجتماعية. وهذا سيكون أشبه بما يحدث بار بالفعل عبر تتبع الهواتف النـئ النقالة،



 الخير الأعظم؛ إنها ستكون حقاً سلطة الشعب لأنه لن يكون هن هنالك من من أحد



 عن اختيار الطريق

وفي حديث عن الحكام الموجودين في السلطة، يرى تشـارلز تـيلي أن




 (بيت الحرية)، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من واشُنطن مقراً لها وتكمن المشكلة دوماً في العلاقة الصعبة بين السلطة المركزية والإرادة

الشُعبية، ذلك لأن عملية التحول عن النظام الديمقراطي هي في حدها عملية

 دخلت اللغة اليومية لتشير، في انعكاس دلالي غير عادي، إلى إلى أقصى حرية


 الحكومات لافتةٌ أو شهادة ضمان ضد الشا الشك في السلطوية أو الديكتاتورية أو الحكم الدطلق
ولمّا كانت الديمقراطية مطلباً يسعى إليه الناس ويحلمون المّان بتحقيقه

 والاجتماعية التي نُودي بالديمقراطية فيها .

العالمية الثانية جرى استغلال مصطلح (الديمقراطية لانية) من جانب
 إبعاد نفسها عن الماضي، فلا يعني ذلك أنه كان ضمانـاناً للحرية؛ ففي ألمانيا



 (اليمينية واليسارية) التي تشّير إلى الشعب بينما كاريانـ كانت تمارس في الواقع
 والقضاء على الروح الحقيقية للشعب، لأنها استغلت أسوأ الغرائز لدى الجماهير ووجهتهم بما يخدم مصلحة النظام .
وهكذا فإن المصطلحات تتبع تقلبات السياسة، فإذا كان هناك فـر في أوائل القرن العشُرين انتشار واسع للجماهير، غالباً مع صلات مهمة باليسار، فإن

حقبة ما بعد الحرب الثانية اتسمت بطلب الديمقراطية، المصغرة في كل أشكالها . وربما يمكننا القول بأن الديمقراطية في معناها الأصلي الصا الصا الصحيح لِم

 ممارسته العملية من طغيان، وخداع، ودحض، وتسليم بديهي، في أفضل الأحوال.
ولكن لم تكن الديمقراطية محور الحديث كثيراً قط، بل إن العمليات




 الديمقراطي الحقيقي. فإذا كان الغرض، بار بعيداً عن إحكام علاقة التمثيل، هو حق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون، والحير والحق في التمتع بالخدمان


 أنه لم يعد مجتمعاً مضغوطاً في أنماط سلوكية وترابط جمعي


 الشُخصية، نجد أن المعدلات المرتفعة لتشُكيل النقابات العمالية في البلدان


 جانب الرأي العام لتوفير البضائع والخدمات الأساسية التي حسّنت نوعية الحياة.

Wolfgang Streeck, Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, ( $Y$ ) translated by Patrick Camiller and David Fernbach (London: Verso, 2014).

والعواقب الناجمة عن الجمع بين هذين المكونين أدت إلى توقع الرفاه والأمن الاجتماعي بما يفوق الإمكانات الواقعية التي أحين أحثـت على المين المدى


 ضروري لرأب صدع متواصل كان من شـأنه أن يؤدي إلى دمار .

## ما بعد الديمقر اطية






لقد تلاقى الصحافيون وخبراء التسويق والباحثون الاجتماعيون (بهذا


 أن الجيل الحالي بتركيبته الحالية قد يتمتع بحق راسخ في الـي المكانيانة التي تتمتع
 وجيهة لأن يصبح مركز اهتمام التجار، وصيادي الأخبار، والما والباحثين، بما يفوق ما كان للأجيال السابقة من حق وحُجة.



 علامة معتبرة، ومن ثم جديرة بالتسجيل . وتر الترد في مقالة نتالي برافمان الـيان إشارة إلى العادة الفرنسية المثيرة في نطق عبارة (الجيل الحالي" "generation Y" ،
 "(متسائل)"، بمعنى أنه تشكيل شبابي لا يرضى بالتسليم المطلق بأي شيء.

ولكن دعني أضيف أن الأسئلة المعتادة لهذنا الجيل إنما تُوجّه في

 العامة)، ، إِذْ يبدو أنهم لا يتوقعون منهم إجابات متعلقَة بالأسئلة، فضالًا عن إجابات قاطعة وموئوقة

إن الكثرة المفرطة للأسئلة التي يثيرونها ترتبط بجوانب كثيرة أخرى من

 كثيرة تبحث باهتياج واضطراب عن أسئلة، علاوة على جملى جموع غفيرة من



 عند برونيسواف مالينوفسكي (Bronislaw Malinowski) (مثل "أهـلاُ وسهلاًا"، ،

 للمجاملة الاجتماعية، وهذا لا يختلف كثيرأ عن (الحديث العاله القصير") الرامي إلى كسر الملل، والهروب من الإحسـاس بالاغتراب والوحدة، في حفلة مزدحمة).

فعندما يتعلق الأمر بتصفح الامتدادات الـُـاسعة غير المحدودة لعالم



 وإن لم تكن بالضرورة مرتغعة الصوت، وإن كانت نادن النـاراً ما تحتوي على جمل


 معه تعاملاٌ مباشـراً، من دون وسيط إلكتروني/ رقمي؟ وما هي العواقب التي

ينطوي عليها ذلك اللقاء المحتوم؟ ذلك الجزء من العالم الذي يزعم، على
 حياتهم، وربما أهم بقية منها؟

إن تلك (البقية) التي تحتوي على ذلك الجزء من العالم هي التي تمدنا بسمة أخرى تميز الجيل الحالي عن الأجيال السابيبة : حالة اللة الا فتقار إلى الأمانم

 وعشُرون بالمئة من الشباب، تحت سن الخام





 بدوام كامل لأجل غير مسمى (؟)، عند بلوغ سن الثلاثين في المتوسط.

إن إحدى العواقب المباشرة لهشاشة المكانة الاجتماعية وطبيعتها الزائلة التي تستطيع "اسوق العمل" توفيرها هي التغير العميق في رؤية الناس لفكرة


 (التهكم من فكرة الوظيغةه) . وليس غريباً، على سبيل المثال، أن ألكسْندرا

 كان هناك محللون آخرون، مثل البروفيسور جان برالون الونغ (Jean Pralong) بكلية
 تقدير فرص الشُباب في مواكبة وتيرة تغيير الوظيفة بالتهكم من توجها

 ترك الوظيفة خير من البقاء مع شخص مزعج ووقح

ويرى جان برالونغ أن الشباب يقبلون عذاب محنتهم التي لا يُحسدون عليها، مهها كانت قاسية، إذا ما سُمح لهـم بالبـ البقاء فترة طويلة في وظائفهم
 يستطيعون أن يعلموا إلى متى ستدوم تلك الفترة. فبطريقة أو أخرى، يختلف الْالف أبناء الجيل الحالي عن الأجيال السابقة بالغياب الكاب الكامل أو شُبه الكامل ألور


 بين أبناء الرواج الاقتصادي وأبناء الأجيال السابقة

يقر بعض الرؤساء بأن الذنب ذنبهمّ، وهم يترددون في لوم الـُّباب
 وتستشهد جريدة لوموند في المقالة سالفة الذكر برجل الألعأعمال النـر الفرنسي جيل بابينه (Gilles Babinet) الذي يبلغ من العمر خمسة وأريعين عامياً، فهو يأنسى

 والاقتصادية التي يُفترض أن مجتمعهم يمارسها، كا كما أنه يعتقد أن ذلك الكّ المجتمع الذي يدخله الجيل الحالي، على العكس من المجتمّ المتم القديم، هو مجتمع غير جذاب، ولو أنه في عمرهم لفعل مئلما يفعلون بالضبط.

وأمّا الشُباب أنفسهم فيرون أنهم واضتون وضوح أزمتهم، فليس لديهم أدنى فكرة عما قد يأتي به المستقبل، ذلك لأن أن سوق العـي العمل تتكتم بشـدة على

 التصديق بأن هنالك قدرة على تخمين نياتها . وما أكثر العالمين المئ المعروفين
 أن نكون مقامرين، سواء باختيارنا أو رغمأ رغأ عنا ؛ وفي نهاية المطاف، لا لا يهم إن كان ذلك باختيارنا أو رغماً عنا، أليس كذلك؟

حسناً، هذه الأخبار عن حالتنا الذهنية تشبه جداً اعترافات المهمومين والمخلصين بين الطبقة المفتقرة إلى الأمان والاستقرار، وهم القطاع الأكتر

نمواً بوتيرة سريعة في عالمنا الذي ظهر بعد انهيار المكانة واليقين. إن أبناء الطبقة المفتقرة إلى الأمان والاستقرار يتسمون بأن بأن بيوتهم (وغرف نومهـم
 به (لا نعلم الضربة التي ستصيبنا)، وبعجزهم (حتى ونى وإن كنا نعلم، فلا طاقة لنا بتحويل مسار الضربة)

ساد الاعتقاد إلى الآن بأن الظهور والانتشار الكبيرين الانفجاريبين



 واهمة أبداً : رأخبرني عن عام ميلادك، أخبرك عن الطبقة التي تنتمي

إليها"؟.
كارلو بوردوني: في محاولة لتفسير المرحلة المتردية لعملية التحول عن

 السياسة مزيداً من الاتصال بالمواطنين وتنتهي بإفراز وضع غير مريح يمكن تعريفه بأنه (امعاداة السياسة)|(YY)

وتتجلى معاداة السياسة اليوم في الاحتجاجات الغا الغاضبة ضد الفساد والفضائح وإهدار المال العام واستغلاله في تحقيق مصالح شخصية، وضد


 تُمة أصوات تقول بأن تضاؤل أعداد المشار الماركين في التصويت هو الـيا أمر طبيعي في البلدان الديمقراطية، وأنه علامة إيجابية. ولكن ألابتعاد ألادياد عن السياسة لا

 تركه لمن يمارسونها باحترافية ويضحون بأنفسهـم من أجل الآخرين، وهنا

طريق مباشر إلى السلطوية، وهو الطريق الذي استحدثئه موسوليني باعتباره استراتيجية لتحقيق السلطة.





 الديمقراطية، حتى يصبح من الممكن التحايل عليها بطرائق كثيرة؛ إنها ليست بالتأكيد نصراً يمكن تحقيقه بسهولة، ذلك لأنه يمكن دحضها بسهولة.
ومن بين الآثار المميزة لما بعد الديمقراطية، يمكننا أن نسرد القائمة
التالية:
1 - نزع القيود والضوابط de-regulation، بمعنى إلغاء القواعد الحاكمة للعلاقات الاقتصادية وسطوة المال والأسواق المالية.
 والانتخابات (وإن كان ذلك يُعد غالباً أمراً طبيعيًّا) .

「 ـ عودة الليبرالية الاقتصادية (الليبرالية الجديدة)، عبر إسناد مهام
 (اعامة)، بمعايير الأداء الاقتصادي نفسها التي تقوم عليها شركة خاصة الاصـة ₹ ـ تدهور دولة الرفاه، وقصر الخدمات الأساسية على أفقر الفقراء، واعتبارها بذلك ظرفأ استئنائياً، وليس باعتبارها جزءاءً من حقِّ عام لجميع المواطنين .

ه ـ سطوة جماعات الضغط التي تزيد من السلطة وتوجه السياسة في
الوجهة المرغوبة
7 ـ استخدام وسائل الدعاية والتسويق السياسي، حيث تُستخدم أساليب الدعاية المختلفة لتحقيق الإجماع، إنها سطوة شُخخصية الزعيم التي لا تعتمد على الكارزما، بل على قوة الصورة وأبحاث السوق ومشُروعِ اتصاليٌ دقيق .

1 ـ ـ الإبقاء على العناصر (الشُكلية) للديمقراطية بما يحافظ على مظاهر
ضمان الحرية.
فهل هنالك من فرق بين (اما بعد الديمقراطية) عند كولين كروتشّن،

 التي ينجزها المناضلون في سبيلها نضانيالاً طويلاً وجا وجاداً . واقع الأمر أنهما


 الطبيعية)، وأمّا ما بعد الديمقراطية فهي عملية خفية المية يجري تصويرها الحما على أنها
 مضمونها الديمقراطي الحقيقي

وكما لاحظ تشارلز تيلي في حالة الهند، ثُمة إمكانية للتعافي من

 الديمقراطيةال، لأنها تصدر عن مصالح قوية مشتركة وأصبحت جزئاءاًا من ثقافة
 ضرورية لتحقيق أكبر قدر من المرونة من جانب الصناعة.

 اللامساواة الاجتماعية وتقليص الديمقراطية(r)،

تتلاقى سمات كثيرة في هذا الصدد: الخصخصة باسم التقدم والربح
 رأس المال في الأسواق المالِية، وانهيار النموذج القائم على نظريات جون

Tilly, Democracy, p. 81.
Streeck, Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, p. 48.



 على الاتصال بمزيد من السهولة، ولهذا الأمر أيضاً عواقبه الاجتماعياعية.

يمر الصراع بين الرأسمالية والديمقراطية بمرحلة صعود الرأسمالية، على
 استعادة الأرض المفقودة في فعل صعب يرمي إلى تحقيق التوازن.

واقع الأمر أن الوضع الراهن للخلل الديمقراطي إنما يرجـ إِّا إلى أزمة الدولة، إلى عجزها عن الفعا الفعل بوصفها محاوراً قويَّاًّ وحاسماً في التوسط

 |الاجتماعي|"(r)

وأمّا نزع الضوابط والقيود فهو إجراء غامض لإزاحاحة القوى العامة، وهو يوحي ضمنأ بالإحسـاس "بالتحرر") من القواعد المفرطة في التقييدل، وهو





 من إفراط في الديمقراطية بقفزة مفاجئة إلى ما بعد الديمقراطية الوية، لا لشُيء إلا
 ويعتادون الاعتقاد بأن الامتيازات لا تنعم بها إلا فئة قليلة، وهم يستسلمنمون لهذا الاعتقاد، ويضعِف هذا الوضع الأمة/ الدولة، ويجرّدهما من قواهـا ، الا
F. A. von Hayek, Law, : هو صاحب نظرية ليبرالية معتبرة لقيت نجاحاً كبيراً، انظر (TO)

Legistation and Political Economy (1973-9) (London: Routledge, 2012).
Streck, Ibid., p. 45.

ويعمل في مصلحة الرأسمالية، التي تقوم بنزع القيود والضوابط، وتتحرر من





 العقود المؤقتة، وهو أفظع عواقب مـا بعد الديمقراطية وبـلوغ الليبراليبر الـية

الجديدة ذروتها
في ظل هذا الانقلاب غير العادي للواقع، تنقلب النتيجة إلى سبب،




 القوانين المعروفة باسـم (اميئاق العمال"،)، فكانت المـرونة في سوف العمل


 تبين حضور المرأة، وبخاصة في الوظائف العمومية، من دون أن يبرر ذلك تقليص الضمانات النقابية.

ولمّا كانت الفكرة الليبرالية الجديدة تكتسب قوة من جديد الميد، وتجلب
 خيار المرونة يشمل أصحاب العملألما العمل، باستحداث العقود المؤقتة أو العقود
 أصحاب العمل من القواعد النقابية وعدم مرونة عقود التوظيف الدائمرائم. ويجري تصوير هذا الأمر بدهاء على أنه خطة رائعة غير عادية تستهدف
المصدر نفسه، صا (YV) ال
 وتأييداً من وسائل الإعلام، ومن الأحزابِ اليسارية اليارية، التي لم تدرك إلىّلى الآن
 وقوتها، بعد حقبة طويلة من التشويش .


 نظرية أن تمنع عواقبه الاجتماعية الخطيرة.
 يتشكل في أرض ومبانٍ ومصانع وآلات للتصنيع، ولذا فإنه يتمتع بوزن ودورام داخل حدود قُطرية؛ ففي الثورة الصناعية، كان النا حضور رأس الما المال ينعكس



 النذي تترسخ فيه استمرارية المصالح والظروف الوجودية اللازمة لتشكل

الوعي الطبقي
ولكن نزع الطابع المادي عن رأس المال، بمعنى تحويله (أو تسييله)

 رأس المال من السياسة، إنه يحرر رأس المال من فيو ألما الذي تمكنت الدولة من فرضه في الماضي . إن تسييل رأس المال لـ له نظيره
 الاقتصاد، التي كانت تمئل الحلم بتحالف راسخ بين الـين الرأسمالية والديمقراطية الـية في النصف الأول من القرن العشرين، وبخاصة بعد الأزمة الخطيرة التي
(Y^) ولكن بينما ينتج المجتمع الـسائل اللايقين وعدم الاستقرار لدى الأفراد، فإن تــيـيل رأس
 استمارات متتجة بـرعة أعظم في أنحاء أخرى من العالم.

شههدها عام 19Y9. ومن بين أسباب تسييل رأس المال بمكننا أن نذكر :
 الثقيلة؛ وما بعد التصنيع في مرحلة الثّورة الصناعية الثالثيلة، وإنهاء هذه الثور الثورة
 للـخدمات؛ وتحول عمليـات الإنتاج إلى عمليـات أتومـاتيكية؛ ونمنمـة المصنوعات الإلكترونية، والتكنولوجيات الجديدة.

هذه العملية بدأت في سبعينبات القرن العشرين، وتطورت علـر على مدار

 المال، في عملية التحول عن التصنيع، كان (العنصر غير الآمن") للمرحلة الاقتصادية الجديدة.

إنه مضطر لأن يبحث من حين لآخر عن فرص استثمارية جديدة، وهر وهو
 في طرفة عين، بسبب الاختيارات السيئة أو التوقيت اللسيئ، ولكئنهي ألقوى مني
 يخدم مبادئ المنافسة الحرة وسياسة (ادغْه يعمل" بلا حلا حدود، بحيث لا لا تقدر أية أمة/ دولة على معارضته.

 وجود شيء تلقائي بخصوصها
 ومُسلّْماً بها في مجتمع جماهيري، لم تعد ممكنة في مجتمع جرى تجريده

من الطابع الجماهيري .
كان التوازن المثالي للشُمولية يقوم على منح امتـيازات معينة مقابل
 مقابل النزعة الاستهلاكية والامتنال . واقع الأمر أن التسييل الاجنتماعي ينـي
 الوقت، فَقَدَ النظام أفضـل وسـائلـه في مـمـارسة التـحكـم، إمّا في صـوره

المباشُرة (السلطوية، الديكتاتورية)، أو في صوره غير المباشُرة (أحادية


 لصالح الحفاظ على ترابط الجماعات الاجتماعياعية، إذا ما اعتمد على أساس غير نقدي تماماً، وإذا ما استند إلى الإقناع العاطفي وغير العقلاني

ومن أجل استعادة السيطرة والنظام، من الضروري مراجعة القواعد، ومن المحال فعل ذلك بالقوة (فهذا خيار معاد للتاريخ)، فضلا عن الاعتماد على الإجماع الإعلامي
ولعل أنسب أداة للخلاص هي الاقتصاد، فهو يتمتع بالقدرة على العمل في عالم سائل، ويستعصي على فهم أغلب الناس، فهي فلمو معقد للغاية حتى إنه



 في الديمقراطية، وتستطيع أن تنشر المساواة أو الظلم بما يفوق قدرة القوانين والثورات.

فما الفائدة من تمتع الإنسان بمساواة وفرص شُكلية، وبحرية شكلية في الفعل والتفكير، إذا كان الأمر لا يتطلب سوى بضعة قيود اقتصادية لدحض كل هذه النعم الشكلية؟
إن إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية، واستعادة الأولويات، إنما تعين النظام على اكتساب السيطرة الاجتماعية واعية والحفاظ عليها . الإفقار يعني التفريق والسيطرة، وكل المطلوب هو وضع التطاعات السكا السكانية الأضعف في



 في مواجهة مستقبل غير مأمون.

وينعكس الافتقار إلى الاستقرار والدوام في كل جوانب الحياة اليومية،



 كل شيء بسرعـة متّزايـة، ولـهـذا الـسبـب فإنه يقع في حـالة مـن التطور

من أجل نظام عولمي جلديد



 أوسع، وصار يعني، على أساس التجربة الأمريكية، التطلع العام إلى مساواة وحقوق يتمتع بها الجميع
فمن الواضح أنه منذ ذلك الحين، أي منذ النصف الـن الأول من القرن



 كان يكمن وراءه دومأ حاجة حقيقية إلى التغيير، وهذا أمر لا يعيه غالبا المحتجون أنفسهم.
ويكشـف الـمـحتـجون في مصر وتركيـا والـبرازيـل عن تـفـاقم أزمة الديمقراطية، التي يلعب فيها المواطنون دوراً أساسيّاً، فهـم يتمتعون الـئرن بالانتباه واليقظة أكثر من الجماهير التقليدية السلبية التي فقدت الاهتمام بالسياسياسة بعد

 ضرورية لاستعادة هوامش القوة التي قوضها التحول عن النظام الديمقراليمراطي، مما يمڭُن عملية الوعي الذاتي الْفردي من التطور على عالم الإنترنت،

فالوعي الذاتي يرقى إلى تحرير رغباتنا، ومن ثم فهو يرقى إلى الثورة على







 السببب، بل هي النتيجة المباشرة لتّلك الأزمة، وهي تنـي اجتماعية، وهي علامة ملموسة تدل على عدم الـد مدرة النظا
 ثورات أو إصلاحات أو انتخابات جديدة .

إن الحوكمة المتجاوزة للقوميات، على الرغم من التحول عن النظا
 فوارق اجتماعية جليدة . فالطريق الطويلة الشُاقة إلى إرساء النظا الطام الديمقراطير الطي



 وكما كانت الشُمولية في ثُلائينيات القرن العشُرين، وكما كان التمدين في القرن الثامن عشر .

ولكن إذا ما تركنا الاقتصاد والأسواق تقود حياتنا، فسنجد أنفسنا فيا في

 بالامتيازات، وهي امتيازات لا تقتصر على الدخل الكبير، بل تشتمل على

Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age (ү १) (Cambridge, UK: Polity, 2012).

الاستمتاع بامتيازات خاصة، وفرص الحصول على ستى المزايا.
إننا أمام تفرقة اجتماعية عميقة، أكثر جذرية من التفرقة التقليدية بين الجمماهير والنخبة، إنها تفرقة تمئل طبقة عولمية مني صـورهـا ريتشـارد رورتي، ولكنها في صـورة أكثر عمومية وإنارة للغيظ والحنق

وماذا عن الآخر؟ ماذا عن أولئك الذين يعيسّون حياة متوسطة؟
لقد وصل المجتمع المُجرد من الطابع الجماهيري إلى مستوى مثالي من

 تحقيق سياسة ضابطة لنفسها لأنها خارجة عن سيطرتهم.



 أن يكون مسؤولاً إلا عن السياسة المححلية المقيدة والمقصورة على إدارة
الأمور الروتينية. ..

ففي مجتمع مجرد من الطابع الجماهيري تنعدم إمكانية الحديث عن تمثيل ديمقراطي حقيقي، فما حاجتنا إلى تمثيل على مستوى أعلى عنى المندا
 العادي لا يفهم تعقد القضايا الاقتصادية على مستوى عولمي، الـئل ويعجز عن صنع القرارات) أليس حكم الشُعب ديمقراطية؟ ويطمئن الشُعب بالحكم المثالي للاستقلال المحلي، والاختيارات، والموارد التي تهمه.

وهكذا سيتم حل قضية الانفصـال بـين السلنطة والسياسة بطريقـة ديمقراطية، سلطة وسياسة متحدتان على مستوى محليني، ولكنـهـما تستهدفان مستوى عولميّاً، تكون الغلبة فيه لسلطة (اقتصادية) بلا سياسة، كميا كما أننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجود مواطن عولمي، بل عن وجود مواطن محلي يتأثر بالعولمة.

من ذا الذي يستطيع أن يقول إن هذا ليس تقدماً؟ فالكل سواء أمام القوانين العظيمة التي يضعها الاقتصاد، الكيل سواء ألاء أمام الحركات الحات المستغلقة للأسواق الاقتصادية، الكل محروم من الضمانان التات الاجتماعية القديمة، اللكل
 الاستهلاكية، ومن قمع العقل الوحيد، ومن الثقافة الجّ الجماهيرية؛ إنهم ينعمون
 الإجهاد ومن العمل، فالأزمة تملكـك هذه القورة التحريريرية الكبيرة، ولكن الديمقراطية شيء آخر .
زيجمونت باومان: لست مستعداً للأسف أن أتصور (فضلاً عن أن
 (Reinhart Koselleck) أبداً أن نفعل ذلك ونحن نتسلق منحدراً شديداً، ونحن مناز منازلنا بعيدين من من مـر
 ما يمكنني أن أفعله هو أن أفكر في العوائق المنيعة على المي الطريق إلى القى القمة، تلك الأشياء التي يتعين علينا أن نقفز عليها أو ألن أن نزيحها من الطـي الطريق إذيا الـيا ما




 التمركز حول الاستهلال|"(r)

تفترض متلازمة التمركز حول الاستهلاك وحدة كلية للعالم الذي


 الاستهلاكية، وتؤسس تلك المعايير علاقات غير متناظرة للغاية بير بين الزبائن والسلع، والمستهلكين والسلع الاستهلاكية، فلا يتوقع المستهلكون من السلع

إلا إشباع حاجاتهم ورغباتهم وطلباتهم، بينما تستمد السلع معناها الوحيد

 أنهم أحرار في تحديد المدة الزمنية التي تحتفظ بها تلك المواد الـيد الاستهلاكية بجاذبيتها المفترضة

باختصار، رغبات المستهلكين وحدها هي المهمة، وفي الإعلانات التجارية وحدها تتمتع موضوعات الرغبا من وخزات الضمير عندما تحبط توقعات المستهلكين الوا وما وما من أحد يؤمن





 الوحيدة لوجودها، إلا إذا لـم تتضاءل قدرتها المفترضة على تحقيا اللاء اللذة أبداً .

فما إن تقل القدرة المولّدة للذة عن المستوى المفترض أو المطلوب/ المقبول، حتى يحين الوقت للتخلص من المادة المن الاستهلاكية، تلك الماء المادة غير المثيرة، تلك الصورة الشاحبة أو الصورة القبيحة للمادة الاستهلاكية التي
 بالضرورة إلى تغير غير مرغوب (أو أي تغير كان) في المادة الاستهلاكية

 ظهرت في مكان العرض مادة استهلاكية كانت غائبة أو مهملة، ماديرة المان أفضل



 تبسر بلذة جديدة لم يتذوقها، ولم يعرفها، ولم يجربها، الما ويعتقد لهذا السبب

وحده بأنها أفضل من غيرها، ولذا يُضفى عليها (لهذه اللحظة على الأقل)
 الأشياء التي فقدت كتيراً من قدرتها على تحقيق اللذة، في الْمكان الذي تتتمي إليه، في مقلب النفايات.

ولكن ماذا إذا تبين أن "السشيء" الذي نتحدث عنه هو كيان آخر يتمتع بالقدرة على الإحساس والوعي والشعور والتفكير والحكم والاختيار وانيار، أي إذا

 العقود الماضية، يعلن عن ظهور (العلاقات الصافية")، وهي علاقات ألا بلا
 الإشباع ويتلاشىى، أو ما إن يُقزمه توفر إشباع أقوى أقوى، حتى تنتهي أسباب





إن كل طرف في العلاقة الصافية، بالتناوب أو بالتزامن، يحاول الحن أن





 تحقيق هذا الافتراض (وتجريد الطرف الآلخر بنجاح من الآلـا لالحق في لعب دور الذات الفاعلة) إنما ينذر بنهاية العالاقة

ومن ثم تقوم (العلاقة الصافية) على التخييل، ولا تصمد أمام انكشـاف حقيقتها، انكشُاف الامتناع الجوهري لنقل ثنائية الذات والمونيا في النموذج الاستهلاكي إلى عالم العلاقات الإنسانية؛ فربما يحدث الران الرفض في أية لحظة، بإشعار قصير أو من دون إشُعار؛ فليست الروابط ملزمة، بل

إنها غير مستقرة وغير مضمونة، ولا أمل في استقرارها ولا ضمانها، إنها
 حلها . فما دامت العلاقة بين الطرفين تحتفظ (بصصفائها)"، بمرساة لا تُلقى في في



 الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين، أو على الأقل يمكن الصبر عليه.

جرى تفسير العلاقات الصافية وانتشارها على أنها خطوة كبيرة على الطريق إلى (تحرير) الفرد (المتحرر من القيود التي تفرضها








 إنهاء العلاقة من طرف واحـدا الشبكات بأنها تتألف بصورة فردية ويجري تصفيتها أو تفكيكها بصورة ولفـي فردية، وليس لها من أساس يعتمد عليه دوامها سوى الإراني أرادة الفردية، وإن كانـت



 المتبادل للحس الأخلاقي. وهكذا فإن العلاقة بين ائنين من البـثر ، بالمعني الذي حدده إيمانويل ليفيناس، لم تعد مستنبت الأخلاق، بل بل إنها تتحول إلى الانى أحد عوامل الاستبعاد من عالم التقدير الأخلاقي، في صورته الـحديثة

السائلة، متمماً بذلك صورته البيروقراطية الحديثة الصلبة، وإن كان يحل محلها ويزيحها في الأغلب الأعم.


 التحييد الأخلا قي في صورته الحديثة السائلة يليق بنموذج العلاقيات فيل بين المستهلك والسلعة، وتعتمد فاعليته على غرس هنا الالئه النموذج في العلاقات الإنسانية، فنحن كمستهلكين لا نقسم بالولاء الأبدي للسلعة التي نطلبـيها

 تفوق قدرة السلعة التي اشتُريناها من قبل . فكل البضائع الاستهلاكية، بما في في




 وتكئر حالات الرفض والتـخلص منها، لأن قـدرة الـمواد علـى الإشباع
 الاستهلاكية على تقدم الاقتصاد، فإنها تعوق تقدم الأخلاق

ولكن ليست هذه هي الكارثة الوحيدة التي تؤثر في الأفعال المتشبعة

 تجاهل الأوامر الأخلاقية والمسؤولية التي يفرضها (اوجه النـيا الآخر") بالمعنى



 أخلاقي، مهما كان يتسم بالأنانية، ومهما كانت دوافعه الحقيقية والإنيارياء الاءات التي أفضت إليه.

وتستغل الئقافة الاستهلاكية الدوافع الأخلاقية الخلاصية التي أثارتها

 تخديرية. وفي هذه الحالة، تهدف العقاقِر إلى تخفيف الآلام الأخلاقية ألا أو


 بلادة الإحساس الأخلاقي إلى أمر قسري أو إلى (اطبيعة ثانية)، إلى حالـي
 التحذيري/ التنبيهي/ التنشيطي النافع للصحة . ومع إخماد الآلام الأخلاقية قبل

 البحث عن الخلاص من متاعبهم وحل مشُكلاتهم في الأسوا




 وجودنا المشتركّ، والرضا والسعادة التي نستمدهما منها ملها يقع في خطر عندما
 الصافية). . إن الهدف النهائي للتكنولوجيا، أي غاية التقنية، كما يرى جور جونائان


 عالم يستجيب لرغباتنا استجابة فعّالة بحيث يصير امتدادارا لذواتنا ؛ فالألما والمر كله يتعلق بالمصلحة، وبالراحة بلا مشُقة، وبعدم المشمقة المريحة، وبتانطويع


 التكنولوجيا ونستهلكها ونستخدمها هـكتبة .. سُر مَن قرأ

## المراجع $\ddot{Q} \sim_{0}$ t.me/soramnqraa

Books
Appadurai, Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1996.

Augé, Marc. Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. Translated by John Howe. London: Verso, 2009.

Balibar, Étienne. Cittadinanza, traduzione di Fabrizio Grillenzoni. Torino: Ballati Boringhieri, 2012.

Bauman, Zygmunt. Collateral Damage: Social Inqualities in a Global Age. Cambridge, UK: Polity, 2011.
$\qquad$ . Community: Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge, UK: Polity, 2000.
$\qquad$ . Consuming Life. Cambridge, UK: Polity, 2007.
$\qquad$ Liquid Modernity. Cambridge, UK: Polity, 2000.
$\qquad$ and Keith Tester. Conversation with Zygmunt Bauman. Cambridge, UK: Polity, 2001.

Beck, Ulrich. German Europe. Translated by Rodney Livingstone. Cambridge, UK: Polity, 2013.

Bodin, Jean. On Sovereignty (1576). Edited and translated by Julian H. Franklin. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1992.

La Boétie, Étienne de. The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude. Translated by Harry Kurz. Montreal: Black Rose Books, 2005.

Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique of Judgment of Taste (1979). Translated by Richard Nice. London: Routledge, 2006.

Brown, Wendy. Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.

Bury, John Bagnell. The Idea of Progress: An Inquiry into its Origin and Growth (1920). London: McMillan, 1932.

Canfora, Luciano. Democracy in Europe: A History of an Ideology. Translated by Simon Jones. New York: Wiley-Blackwell, 2006.

Caro, T. Lucretius. The Nature of Things. Edited by Richard Jenkyns. London: Penguin, 2007.

Castells, Manuel. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge, UK: Polity, 2012.

Claude, Antoine Louis (Comte Destutt de Tracy). A Treatise on Political Econo$m y$. Introduction Jeremy Jennings; translator Thomas Jefferson. Bernardino, CA: Ulan Press, 2012.

Coetzee, J. M. Diary of a Bad Year. London: Vintage Books, 2008.
Crouch, Colin. Post-democracy. Cambridge, UK: Polity, 2004.
De Tocqueville, Alexis. Democracy in America (1835-40). London: Penguin, 2003.

Fischer, J. L. Krize demokracie, I. Svoboda, II, Rad (1933). Prague: Karolinum, 2005.

Freud, Sigmund. The Future of an Illusion: Religion is the Universal Neurosis. Translated by J. A. Underwood and S. Whiteside. London: Penguin, 2004.

Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. London: Penguin, 2012.

Gorz, André. Critique of Economic Reason (1988). London: Verso, 2011.
Gouldner, Alvin W. The Coming Crisis of Western Sociology. New York: Basic Books, 1970.

Gray, John. False Dawn: The Delusions of Global Capitalsim. London: Granta Books, 2009.
$\qquad$ . The Silence of Animals: On Progress and Other Modern Myths. London: Allen Lane, 2013.

Habermas, Jürgen. Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Berlin: Suhrkamp, 1973.
$\qquad$ . The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lessons. Translated by Frederick G. Lawrence. Cambridge, UK: Polity, 1990.
$\qquad$ . The Postnational Constellation: Political Essays. Cambridge, UK: Polity, 2000.

Hessel, Stéphane. Time for Outrage!. Translation by Damion Searls with Alba Arrikha; foreword by Charles Glass. London: Quartet Books, 2011.

Hobbes, Thomas. Leviathan (1651). London: Penguin, 1985.
Hobsbawm, Eric J. Nationen und Nationalismus: Mythos und Realität seit 1780. Frankfurt am Main: Campus, 2005.

Horkheimer, Max and Theodore W. Adorno. Dialectic of Enlightenment (1947). Translated by John Cumming. London: Verso, 1997.

Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Free Press, 2002.

Jencks, Charles. The Language of Post-modern Architecture. New York: Rizzoli, 1977.

Latouche, Serge. Farewell to Growth. Translated by David Macey. Cambridge, UK: Polity, 2009.

Leigh, J. A. (ed.). Correspondence complete de Jean Jacques Rousseau. Translated by R. Spang. Geneva: Institut et musée Voltaire, 1967.

Lipovetsky, Gilles. Le Bonheur paradoxal: Essai sur la societe d hyperconsummation. Paris: Gallimard, 2006.

Lyotard, Jean-Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Translated by Geoff Bennington and Brian Massumi. Manchester: Manchester University Press, 1984.

Merton, Robert K. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968.

Moore, Barrington (Jr.). Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston, MA: Beacon Press, 1967.

Morin, Edgar. La Voie: Pour l avenir de l humanite. Paris: Fayard, 2011.
Nye, Joseph (Jr.). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004.

Rorty, Richard. Philosophy and Social Hope. London: Penguin, 1999.
Rousseau, Jean- Jacques. The Social Contract (1762). Translated with introduction and notes by Christopher Betts. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Sartre, John-Paul. The Imaginary: A Phenoenological Psychology of the Imagination (1940). Translated by Jonathan Webber. London: Routledge, 2004.

Schmitt, Carl. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Translated by George Schwab. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1985.

Sennett, Richard. The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York; London: W. W. Norton and Co., 1998.

Streeck, Wolfgang. Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. Translated by Patrick Camiller and David Fernbach. London: Verso, 2014.

Thomas, William I. The Child in America: Behavior Problems and Programs. New York: Alfred A. Knopf, 1928.

Tily, Charles. Democracy. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007.
Vattimo, Gianni. The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Postmodern Culture. Cambridge, UK: Polity, 1992.

Venturi, Robert, Denise Scott Brown and Steven Izenour. Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form. Cambridge, MA: MIT Press, 1972.

Von Hayek, F. A. Law, Legislation and Political Economy (1973-9). London: Routledge, 2012.

Welzer, Harald. Climate Wars: Why People Will be Killed in the Twenty-first Century. Translated by Patrick Camiller. Cambridge, UK: Polity, 2012.

## Periodicals

Gallie, W. B. "Essentially Contested Concepts." Proceedings of the Aristotelian Society: vol. 56, 1955-1956.

Gray, John. "On Liberty, Liberalism and Essential Contestability." British Journal of Political Science: vol. 8, no. 4, October 1978.
t.me/soramnqraa

## telegram @soramnqraa

## هذا الككتاب

$$
\begin{aligned}
& \text { يبدأ هذا الكتاب بتعريف: لمصنطلح } \\
& \text {, الأزمةه، ويكشف عن الأشكال المتنوّعة } \\
& \text { لأخطر الهشكلات التي تواجه زمننـا } \\
& \text { المتغيّر ، إنه يحـلّل الهجتـمع الـراهـن } \\
& \text { هـن منـظور زيـجـــونت باومـان وكارلو } \\
& \text { بـوردونـي. } \\
& \text { تفترض الأطروحة الرئيسة لهـذا } \\
& \text { الكتاب أن الأزمـه التـي تواجـهـ الـعالـم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية } \\
& \text { بأسـرهـما ، كها أن آثـارها ستـدوم أمـداً الا } \\
& \text { حـالــة الأزمـة }
\end{aligned}
$$

الثمن: V دولارات أو ما يعادلها

الشبكة العربيـة ثلأبحاث وانتشر
الدكتب الرنيسي - بيروت

E-mail: info@arabiyanetwork.com


[^0]:    J. L. Fischer, Krize demokracie, I. Svoboda, II, Rad (1933) (Prague: Karolinum, 2005). (IT)

