


أسرع المر $x_{4} \leq i \leq m$

7

$$
\begin{aligned}
& \text { |دونيسـم } \\
& \text { |لثابتوو|لمتصول }
\end{aligned}
$$

##  <br> الطبعـة الكسابحـة 1992

ISBN 1855168014

##  <br> (.1) 7. TY <br> DAR AL SAQI

London Office : 26 Westbourne Grove, London W2 5RH, Te: 071 -221 9347; Fax : 071-229 7492

## اللـ

بجموعات شُرية
قصائد أولى، 190V
أوراق في الرّيح، 190^.

كتاب التحوُّات والفجرة مع أقاليم النّهار واللُّلي، 1970 .
المسرح والمرايا، 1971.

مفرد بصيغة الجمع، 19V0 . 19 .
المطابقات والأوائل، •19 . 19 .
شهوة تتقدّم في خرائط المادّة، 19AV .
احتفاءُ بالأثياء الواضحة الغامضة، 19191. 191 .
أبجديّة ثانية، 199 .


> فاتحة لنهايات القرن، "19^. سياسة الشعر، 19^0.
> الشعرية العربية، 19^0
> كلام البدايات، 19199
> الصوفية والسوريالية، 199 199 الـي
> ها أنت أيها الوقت، 1994 . 194 .
> النظام والكالام، س199 19 .
> النصيّ القرآني وآفاق الكتابة، سا 149 .

خختارات
 غختارات من شعر السّياب (مع مقدّمة) .
 . $19 \wedge Y$ بختارات من شعر شوقي (مع مقدّمة)، غختارات من شعر الرّصافي (مع مقلّمة)، 19^r . غغتارات من الكواكبي (مع مقدّمة)، 19AY . غختارات من يحمد عبده (مع مقدّمة) ، 19^H. غختارات من عحمد رشيد رضا (مع مقدّمة)، 191 ا

 . سععيل

الأعال المسرحيّة الكاملة لجورج شحادة، 19V0.


 الشَّقيقان العدوَّان لراسين، 19Vo

# |لثابتو|لمتصول  

طبعة جديدة منقّحة ومزيدة

## .

> إللى برولس نيّا

أدونيس

## إشارة




 نتيجة المناقثة أن منح صاحب الرسالة شهادة دكتوراه دولة في الالاب العريب برتبة الشرف الأولى، بالإجماع.


 الكبير.

## ك <br> 


 نفسه بوصفه الممنى الوحيد الصحيح لمدا النص.ؤويوصف، استناداً إلى








كانر. . الغ . .



 إيضاً. ومن هنا، لا يعلمون الية مادة للنعاش معهم أر للرد ملهيم.

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

 معارضأ، بشكل أو بآخر، وخارج السلطة، بشكل أو بآخر . أضيف إلى ذلك أن هذا التعـريف ليس تقويــأ، فإلثا هـو وصف، وأن لفظي الثابت والمتحـول ليسا إلا مصـطلحين إلجـرائيين رأيت ألنها يتيحـان إمكانيـة التعرف، بشكـل أكئر دقـة وموضسوعية، عـلى حركــة الثقافة العربية ـ الإسلامية .
_ Y _




 جهة ثانية. وتحولت المعرفة الدينية الحاصة المى معيارية معرفية عامة.

- r

هناك آراء كثيرة، توضح الثبات ودلالته، أْختـار منها ثــلاثلة أجــدها

 في النظرة إلى الثبات.

مقدمة الطبعة الجديلة
يجدد الطبري المعرفة بتحديده التأويل وبجاله. يقـول: ا(تأويـل بميع آي القرآن على أوجه ثلالة : 1- أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه، وحجب علمه عن بميع خلقه (الروح، المصير. . الخ) ، Y - Y والوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه (وهــذا مــا يحتـاج إليـه النـاس، لكن لا سبيـل إليـه إلا ببيـان

الرسول) ،
「 -
 ذلك، إلا من قبلهمها.
هكذا نرى أن للمعرفة مبادىء وقواعد، وأن ثئمة أشخاصاً اختصوا



تأويل (معرفة) ما يككن تأويله، فإن الطبري ييبينا:

- 1
 النقل المستفيض، أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحتههاه،

 وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفةها .
 الصحابة والأئمة، وا-لملف من التابعين، وعلماء الأمةهال، ،
|اوما كان من تـأويل آي القـرآن الكريم الــني لا يدرك علمـه إلا بنص بيان رسول اله لـ
 بقيله فيه برأيهه، لأن إصابتـه ليست إِياب إصابـة موقن أنـه محن، وإلغا هي

 فأصاب، فقد أخطأ). (الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القـرآن : . ( 80 ،rol)
إن كلام الطبري واضح لا يحتاج إلى تـأويل. فـالمعرفـة هي بالنص
 هكـذا نرى أن بنيـة المعرفـة في الإسلام، بحسب الـطبـي نبوية نقلية، وليست بنية بحث ونية وتساؤل عقليين. ونرى، تبعاً لذلّك أن المعرفة، خارج النقل، إنا هي ابتداع وضلالدل.




 واحدة، وثقافـة واحدة. أو، بعبـارة ثانيـة : إن تجانس الجـلـاعة دينيـأ،
 الـوحدة العضـوية، بحسب رأي الـطبري، بين الـديني والسيابي، الـيـيا أو بين سلطة النص ونص السلطة.

مقلدمة الطبعة الجلديدة

يُعرّن ابن حزم الأندلي النص بقوله : (اهو اللفظ الوارد في القرآن

 د. إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنثر، المرا (191، الجزء الرابع، ص 10 ع). وابن حـزم يعطي هنـا لنصية المعـرفة والـمقيقـة،
 حتى تلك التي قال بها الصحابة والتابعون، وبتوكيده على أن التنازع في


 (النساء: 09).

وإذا كان يرفض تقليد آراء الصحابـة والتابعـين، فمن الطبيعي أن

 حدئت (رئ القرن الرابع المـذموم عـلى لسان الـرسولا





 من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك، إغا يبنون أمرهم في ذلك على

## الثأبت والتدوُول

 الاشتباه، لفظأ ومعنى، يوجب تناولـ،

 الباطل نصوص الأنبياه (. . . ) وهــنا منـثأ ضــلال من ضل مل من الأمم قبلنا، وهو منثأ البلـع، .





تُثل هذه الأراء، كـلـا أشرت، الثابت النظري الديني الـلـي يتخذ

 الثابت النظري نصأ ثانيأ حل حــل النصى الأول ـ نص الوني الوحي، بحيث
 الحديث الخلاص، بدءاً من النص الأول.

- 0 -

اليوم، تنطلق المداثة، وهي امتداد لما سميته بالتحـول من افتراض نقص أو غيـاب معرفي في المـلـي، ويعوض عن هــذا النقص أو هــذا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) درء تعـارضي العة| }
\end{aligned}
$$

مقدمة الطبعة الجديلة
الغياب إما بنقل مـا لفكـر ما أو معـرفة مـا، من هذه الللغـة الأجنبية أو
 موروثنا، أو هي قول المُجهول، من جهة، ، وقبول بلانهائية المعرنة، من

جهة ثانية .
وتنطلق السلفية وهي امتداد لـا سميته بالثبـات من افتراضي الكـمال
 إبداعها الأكمل الذي لا يككن شجاوزه . ولفلا تنتفي اللحـاجة اللى الفكـر
 هذه النظرة، جعل الماخي حاضراً باستمرار .

هـلذان تصوران ينفي أحــدهما الآخــر. يصلدر أحـلدهمـا عن تمـاهي
 أفصحت عنها . ويصدر الآخحر عن نفي هذا التتلهي .

إن في هذا ما يكشف عن المازق في الواقع الفكري العربي السائـد،
وأوجزه كا يلي :

1- ال تقاس المعرفة النصيّة بأي معيار من خارجها، ولا تقدم شارج
هذه المعرفة .
 معيار من خارجها .

وهذان المبلآن معياران ـ نصيان، يشلدان : 1 ـ على المرجعية. . على أن الحقيقة ليست في العالم أو الإنسان أو الطبيعة، بـل في النصى . r


للنص ـ الأصل . 7 - على أن الحقيقـة داخل السلطة بـوصفها حـارسة للنص، وعلى أنها (أي الحقيقة) واحدة: فلا تعلدد، ولا اختلاف.


 المداثة كما أنهمها - في الإطار الثقافي العربي ـ الإسلامي، وأوجــز هنه

المبادى في في مُلاثة :
1 ـ مبدأ الحرية الإبداعية، دون أي قيد.
Y ـ مبدأ لانهائية المعرفة، ولانهائية الكشفف.
r ـ ـ مبدأ التغاير والاختلاف والتعدد.

$$
-7 \text { - }
$$

هل يككن نص أن يستنفد الوجود، فيحيط به إحاطة كلية، ويقـوله
 با وهو وجود؟ الموابي، دينياً، عن هذا السؤال، هو بالإييابِ.

هنا تكمن الإشكالية التي تولدها العقيـدة المطلقـة، غيبية كــانت أم دنيـية ـ العقيـدة التي تطرح نفسهـا على أنها معـرفــة كـاملة بـالأئثيـاء

 عداها خطا وضلال.



مقدمة الطبعة الجلديدة
ويكتشف هذا الموقف، من الناحية الإسـلامية، عن أن الــدين، بـا





 مستمر للنص في كامل حضوره وبهائه.

$$
-V_{-}
$$

في هذا المنظور، نفهم كيف أن التطور في المعرفة الدينـيـة، إن صح
 النص، أي أنه انتقال متدرج في هنا النا النور. وعلاقة المسلم بهانا النص







 الأصل وحدة، فإن التاريخ هو كذلك وحـدة . التاريـخ حضور مـوحد
 الإسلامي ـ العربي ومهلده. وهو فجر تجلى في ضوئه الـوجود كله ـ دنيـا وآخرة .

الكَّبت والمتحوُل

- ^-

ميّزت (هنا أيضاً أجلد التكرار ضروريأ) في كِ كل ما كتبتـه عن الماضي

 الإشكال الذي يثيه، من جهة ثانية.
كانت الثقافة في المستوى الأول هي ثقافة النظام السائده ، أي الثقافة




 بعضها فههاً غختلفأ.
كانت الثقافة الأولى، بحسب دعواها هي نفسها، نصية، أصولية،








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

مقدمة الطبعة الجلديلدة
وللست أعني بـلـك أن نعـود إلى الماضي، بـل أعين أنْ نعيد تقـويم




 كلها، ونتمثله، تحليلاُ ونقدأ، بنظرة جديدة.















 إلى درجة كافية من التعقيد في نط إنــــج عالاقــاته، ولم تكن الـطبقات

## الثابّت والتحوّول

فيه متليزة على مستوى الوعي الـطبقي، ولم يكن الفصل بـين المتتجين ووسائل إنتاجهم واضحاً.
 داخل، بأدواتها ذاتها. وإنها لمفارقة أن نكون الألن الآن في لـنظة تاريخية تبدو

 واحـدة : تحيين عصر النـبـوة وثقافـة الوحي ، أي البنيـة الفوقيـة ذاتها وهي مفارقة تؤكد ما ذهبت إليه .

$$
-9-
$$

تفـترض مسألـة العودة إلى النص أو إلى الأصـل في الشرق العربي الإسلامي، تمييزاً أولياً بين نوعين من قراءثه :



 الأخص من جميع أشكال الميمنة الخارجية.

 وبناء أنظمة وقيم وثقافات بعقتضى هذا كله.

وهله القراءة الثانية تطرح إشكالات كثبـيرة . لكن علينا أن نحـاول


مقلمة الطبعة الملديدة
أجل أنْ نحسن الحوار معها، أو أن نحسن مناهضتها.
يكن، في الحالين، أن نصف قراءة النص الديني السائدة بأنها قراءة إيليولوجية، وهي، في ذلك، تحوله إلى هكان للصراع، أي أثها تحـوله إلى نص سياسي :

أ تـتظي القراءة الإيديـولوجيـة العمل للفـوز بالسلطة، من أجــل تعميم ॥احقائقهاه) (حقائق القراءة) .

ب - تصبـح المعـرفــة سلطة، والسلطة معرفـة: تتماهى الحمقيقـة مـع القوة .

ج - هله القراءة الإيديولوجية ـ السياسية، نتثير، بالضرورة، قراءة أو قراءات أخرى .

د- يصبحِ النص الديني مكانأ لــرب القراءات (التـأويلات)، أعني مكانأ لـرب السلطات، من حيث أَن القراءة الإيديولوجية تيـوله إلى وسيلة للتغلب والسيطرة .


 أنه تعارض مع الحت .

و- تـوصلنا هـنه القراءات المتصـارعـة إلى عـالم مغلق تتحـرك فيـه (اعقائده أو (امذاهب) هل كل منها عالم مغلق بلدوره .

ز- وبــا أن قراءة النص الـديني الإســلامي دينيـة ـ دنيـويـة بحسب

الفهم السائلد، ندرك كيف يتبادل المقدس والدنيـوي موقعيهـا، وكيفس يصبح العنف نفسه، في بعض الحالات، دينياً أو مقدساً.

- 1.         - 

يتطرف بعض أصحاب هذه القراءات إلى درجة القول بنوع هن العرقيـة



 كل ما يزعم الأخرون (غير المسلمين) أنه الصحيح وأنه الحت .


 عن غيرها من الثقـافات، لكنهـا لا تطرح أيـة نكرة عميقـة حول الـوصل : كيف تتصل هذه الثقافة بغيرها؟
هكذا يرى أصحاب هذه القراءة المغاليـة نوعـاُ من التطابق الكــامل بــيـن الوحي الإلمي، كا يؤولونه، والمـوية الإنسـانية للمجتمــع اللذي يؤمن بهـنـا الوحي
المـوية هنـا، مرة ثــانية، جـوهريـة، خالـــة ، ثابيتـة ـ كمثـل الـوحي في جوهريته ولباته وخلوده .

 الأخرى.

غـير أن الهويـة ليست بجرد الـوعي، وإنــا هي أيضـأ الـلاوعي . ليست

شقلمة الطبعة ابلجليدة
الملن وحده، وإثا هي كذلك المكبوت. ليست المتحقق وحده، وإئنـا هي كذلك المشروع- الأنخذ في التحقق (أو الفشل) . وليست المتـواصل وحـلـهـ، بل المتقطع أيضاً.



 الـطيبي) هي في هذا التوتر العلائقي الخصب، الملتبس، ين اللانين الانا والآخر.

 التفاعل المتحرك أبداً.

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



 الاجترار .

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




 هي إيضاً إبداع: فنحن نبدع هويتنا، فيان نبدع حياتنا وفكرنا.

الثّابت والمتحوُّل

- 11 -

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





 له، ولا أعمدة؟
لملاذا لا يبدأ، فيقرأ ما قرأه الأوائل ججدداً هذا الحقل المعرفي، تجديداً كليأ؟



 وشكلي.
وليس الفكر عباءة، بل هو المجد ذاته.

 وشامل لمنهجها ولطبيعة معرفتها . تلك هي المسألة المعرفيّة، الآلن . أُدونيس
(باريس، أوائل كانون الثاني، •199)

## acana

$$
-1-
$$

في الملانفة ومسْأليتّها مفتاح أول لفهم التاريـخ العربي. فهي ليست








 خحلدون : (العرب لا يكصل لمم الملك إلا بالنووة).

لكن المفارقة هي أن النبوة/الملك تأسست، والنبي يتضر، في في مناخ
 من أشكال العنف: (الأقوى)، لا صالأاحقى) هو وارث النبوة/الملك، أو هو المليفة.





 أن المركب الديني/الللكي، سيظل نتطة المذب والنبذ المركزية، ونتطة
 وصالقبليةه وغيرها.

- Y -
 الإمـامة/الليـيـاسة، كـا يعبر ابن قتيبـة. وستكـون المـطالبـة بـالسلطة
 العربية السياسية في حركة من الصراع عـلى هالأحقيةها. . ولعـل في في هذا
 الإيديولوجي، كا نعبّر اليوم، في الحياة العربية .

هــذا البعد هـو ما أردت، في رالثـابت والمتحـوله، أن أفهم معنـاه،



 يـرنض „أحقية") هــذا صالثابت)، استنــاداً إلى تفسـير خــاص، معـين،

مقذدة الطبمة الثالثة
لدلك لبماضي عينه، عاملّا، بوافعية كونه خــارج السلطة، على تحـويل المجتمع في اتجّاه ما يهدف إليه.

















 السلطة في الإسلام، ولفهم التاريخ العربي.

$$
-r_{-}
$$

بجذا المعنى، تحديـدأ، ذهبت في מالثابت والمتحـوله، إلى القول، إن

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








 اقتصادياً، وثقافيأ، وسياسياً، وأخلاقياً وفنياً.

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

مع الفتوحات العربية الإسلامية، أخلذ ينشأ هامش يضيق ويتسـع، بحـبب الأوضـاع والمالات. ويعـود السبب في نشوء هــنا الهامش إلى



 التوترات. هكذا نرى الصوفية إلى جانب الفقهية الشرعية، وألفـ ليلة
 النزعة القومية، والفكر الإلـلادي إلى جانب الفكر الـلاموتي، وحـريّة الـلم والرؤيا إلى جانب الحكمة العملية والتعقل .

معدمة الطبعة الثالةة
$=0$ -





 يتضمن كل شيء، وحيناً فقير يكتاج إلى كل شيء .


 هذه التساؤلات والأسئلة لم تعرفها ثقافتنا الما الموروثة ، فقد أخلذا وتبدو جاملة، خارج الحركة التاريخية.

- 7-
 تاريخيين. فمثل هذه الدراسة، في رأيي، ضعيفة الأهمية، خحصوصاً في


 (المثاليه، ،أو إلى أي منهج آخر .
لا جدال في أنه من المهم أن ندرس الثنروط التي نشأت فيها ظا مـا (ثقافيـة، أو الجتاعيـة، أو سيـاسيـة . . الــخ)، لكن من الأهم ألن

نعرف معناها. ولا نستطيع أن نعرف معناها من بررد معرفة شُروطها،







 الحداثة، هنا، لا يؤخذ ما قبلهما، وإثا يؤخذ منهيا.
 على الأحداث والبُنى، كــلك ليس التـاريخ، بمعنـاه العميق، إلا تغير المعاني.
من هنــا آترت أن أخــع ثقــانتـــا، وتـراثنــا، في منـاخ الأسئلة والتسـاؤلات، من زاويـة اهتـهماتيانيا من أجـل فهم المعـاني والكثثف عنها.

ما الإنسان العربي (المسلم)؟ كيف فكر ويفكر؟ ما عـالمه الـدانحلي؟

 خلاق، أم برد كائن مكلّف؟

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

مقدرة الطبعة الثالثة
$-V_{-}$
بــا تبين لي، في سِيـاق الأسئلة، ألن الإنسان بـوصفه ذاتـأ مفـردة،


 إلا بجرد برعم في الشجرة/الأهة .
لا شـك أن مفهوم الفـرد المسؤول، سبد إلادادتـه، ظهر في التجـربة
 بمعنى إشكـالي. ذلك أن الإرادة الصـوفية تعبـيـ عن إرادة متعاليـية هي

 أنه يظل في مطلق, خروجه على الشريعة ارعبدأه لسيد الشريعة ـ إعبـداً لله

$$
-\wedge-
$$

من مظاهر وعي الفردية والتفرد: الاعتراف، البوح. ولم نعرف؛ في
 مَن يشبهه، انفعالات تتخذ طابع الشكوى، وليست ذاتية بالمئلمنى الذي نعرفه اليوم
ومن هذه المظاهر، المرية. وتحديد حرية الأنا (العـربية ـ المسلمـة)

 (الأعاجم). إذ لا يككن التفكير بالداخل دون التفكير بالخارج.

الإنسان، في الإسالام، يكــون ويصهلع بابلحـاعة/الأمـة، وداخلها.
 تاريخنا الذي كُتب بُرد سرد لـياة الحلحاعة اليومية وأخبارها ـ أو هو مجرد سرد لأحلدالث الحُروج عليهـا وعنها. بعبـارة أدق : التاريـخ العربي هـو الـو


 ينححل . على العكس، أن تكون سياسياً كاملأ، هو أن تستعيد النموذج وتتطابت معه. ومن هنـا، كان التـاريخ، هـو أيضاً، تـاريخ الـذاكرة.

 لتنظيم الماضي. إنها استعادة وتقنية استعادة للموروت الـئ الـديني والأدبي . وهي، عـلى المستوى الـديني؛ بخــاصـة، ليست بنـاء المـاضي الفـردي
 النفس، من أجــل الانـطلاق اللى مـا وراء الـلدنيـا، أي التخلصى من الـا الزمنك - من شقاء اللدنيا والذهاب إلى أبلدية النعيم .

$$
-1=
$$

أثــار (الثابت والمتحــول) جلدالألأكيـراُ، نشأ في معـظمه، عن سـوء

 يتناولوأأية تضية فنكرية أساسية من القضايا الكثيرة التي يطرحها . أدونيس
(بيروت، †اول أيار "

## استهلالال

## بقلم البي الدكتور بوله نويّا اليسنسهي

عزيزي أدونيس،

 دافع إلى قبول هله المهمة فالأني شعرت عندما نهمت مقصدك وتيبين




 حلمي أن أحاول التخصص في دراسة الشُعـر العريب لأميز نيه مـا هـا هو

 همي مظهر لتجربة بـروموئـوس في يالتراث العـربي. هذا كان هلمي


 الإنساني منذ الوحدة البرهرية التي تتمثل في المدينة اليونانية وتوانينها

## الثابت والتحتورل

قبل أن تخرج عليها انطيغونا - حتى المعـرفة المطلقة التي هي عـودة إلى الوحدة بين العقل والـواقع أو بـين الكلي والفـردي


 الـذات للذات والأنا الـذات للغير، أو الـوعي الذاتياتي للذات الـات والـوعي







 أرافقـك في مغامـرتك، وقـد قـرأت عملك وأنــا أتسـاءل: هـل حقت أدونيس حلميُ اللذين حلمت بها
أما في ما يخص الشعر المحض، كما يقول بريون، ، أعني تحكليل مامية





 الثنخصية مهياًُ لمعالبة مشكلة طبيعـة التجربـة الشُعرية. فأنت شـاعر

استهلال









 وقد انتهيت إلى نتيجة هي : أن الـرؤيا الــدينية هي السبب الـي الأصـلـي في تغلب المنحى الثبوتي على المنحى التحـولي في الشعر، أو بعبـارة أخرى المي




المثال الكامل .



 بعبارة أدق، في استرجاع الإسلام للجـاهلية بعـد أن ألغاهـا الما وجعلها
 عبارة عن حنين الإنسان إلى الفردوس المفتود أو حتينه إلى حضن اللأمر الما أو كا يقول يونغ انبعاثأ للمثـل القديــة في صميم اللاوعي، بحيث ألن

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

ولمـذا، فالعـودة إلى الماضي أو تكــرار الماضي ليست ظـــاهرة خــاصة



 فرضته، إلا لأنها صادفت في بنية الفكر العربي ما ساعـدها عـلـى تحميق ما حققته .

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


 يتجلى في دراسة علاقة كل من الدين والدار والأدب بالمستقبل. فالدين عالدين عندما يتكلم على البعث والديونة والبلنة والنار الخ . . . يشير إلى ألم المستقبل


 الآتي، والآتي، في الدين، معروف قبل أن يأتي، غـير أنه، في الألدب، بجهول، ذلك أنه جديد بالنسبة إلى الموجود.

ومـا يقال بخصـوص المستقبل، يقـال كــذلـك بخصـوص الماضي وعلاقة الدين والأدب به، كما كان يوجب على النمــاد العرب ألا يخلطوا

استهلال
بين اللدين والأدب عندما ينظرون إلى الماضي بغيـة تقويــه بالنسبـة إلى









 نهضة لأنها فهمت علاقة الحلاضر بالماضي في الأدب، على غرار العـلالاقة في ما بينها، على الصعيد الديني

وتجـدر الإنشارة المل دور أرسـطو وكتابـه في الشُعر، وبخـاصة في مـا مـا





 العربي.

هكذا قادك الشعر إلى ما كنت حلمت بـه عند تـراءتي لميجل، أي


الإسلالمي لتفهم علاقة الثابت بـالمتحول أو جـدلية الاتبـاع والإبداع .

 والشعر، في العصبية القبلية والسياسة الإسلامية، في الشـرا الشعر واللغة، في في





 (ومن قرأ سطرين للاممام الشافعي يعلم أي جهد تتطلب قراء الماء كـل ما ما
 وربط اللغة بالدين، وانتهيت بتنظير الشُعر وربط الشعر بالقيم الدينـيــية









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

استهلالل
هـــهه العنـاوين - وقـد أهملت أنحـرى كثـــيرة ـ إلا لكي أبـيّن كيف أن



 الصشعـوبات ولـو كان من المستحيـل أن لا تقـع في شئ شيء من العجلة ألـو
 بالنسبة إلى البناء: الملديد والأصيل والمهم هو التصميم العام للبناء وفي








 هو ما أسميه صلب الأطروحة أو هيكلها الـداخليلي، وقـد أُحطت هـــا الميكل بعقدمة وخاتمة.
ولو أردنا استعملل تشبيه آخر بخصوصو صلب البا الأطروحة لقلت إن عملك كان شق طرق جديدة في غابة واسعة الأرجاء، معظمها لم تطأه بعد قدم إنسان، وكان من المستحيل أن تضضي إله النهاية في كل طـرئ
 قلت: پ(ف) أقوم به في هذه الرسالة ليس إلا بدايةه).

## الثٔابت والتحدوُل

وبها أستطيع أن أقول: إن معـطم فصول أطـروحتك - إن لم يكن كل فصل منها يمكن أن يصبح منطلقاُ لأبحاث أرجو أن أن يتفرغ لما لما كتـير
 صلب الأطروحة.
 التنائج التي فرضتها التحليلات الموضوعية للنصوص المذكورة في صلب




 مفهوم التراث الديني على التراث الأدبي)، ، وانتهى العربي إلى (الشعـور أن لنته ودينه وكيانه القومي وحدة لا تتجزأله . وبا ألن العا العامل الديني في الدي هذه الوحدة كان الأقوى فهو اللذي كيّف الثقافة العربية .
 البــات ورؤيا التحـول من خلال دراسـي
 الفكر أو التاريخ، كتبتها بعل الانتهاء من تعقب مراحبا
 بشواهد قطعية في صلب الأطروحة ولم تخّش الإكثار من سرد النصو النـي التي تكشف مـوضوعيتها. والنتيجـة أن المنحى الالتّباعي أو الـطابـع
(1) آرت حين أمددتُ الرسالة للنثر أن أهيد النظر فيها وأدجها معأ في دراسة واحــة


استهلال
الثبـوتي صادر مبـاشرة عن الدين، وأْن تغلّبـه في الثقافـة العربيـة عـلى



 كظاهرة أنـتروبولـوجية . في هــذا الاصطلالح كلمـة (॥الأنترويـوس)" التي

 الإنسان، أي الدين لا كحا أراده الله وكها يريد أن يكون، بل الدالد الدين كها








 باطنه إمكانيات الاتباع والإبداع، وأن تاريخه سار على طريقين: طريق



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

لـذا فأنـا أظن أنك قـد أديت للعالم الإسـلامي خـدلمــة إييـابيـة حيث



 الأطروحة أن التراث هو بثابة الأب . ونحن نعلم منـ منذ فرويد أن أن الابن
 الإنسان العربي أن يميت تراث الماضي في صورة الأب لكي
 وحضارة جليدة يكونان تراث الحرية وحضارتها.

بولس نويّا


## المنـهي والمهف

- 1 -

للاذا الخترت أن أدرس الثقافة العـربية من منظور الثابت والمتحـول ومنظور العلاقة في ما بينهها؟ ما المنهج الذي ارتضيتـهـه؟ ما التتيجـة التي أستخلصها؟ تلك هي الأسئلة التي سأحاول أن أجيب عنها، تباعاً.
منـذ أن بدأ اهتـهمي بدراسـة التراث العـربي، عُنيت على الأخصص








 الذائقة العربية، وتسود النظرة العربية للشعر .

وفي دراستي للحركة الشُعرية في القرون الثلائـة الأخيرة، أو الفـترة

الثُّابت والمتوُوّل
التي سُميت بعصر النهضة، بغية استكـــل الديـوان العربي بجـزء رابع


 الأساسية للذهنيـة العربيـة، وإنها تفسد الأصـول العـين العربيـة





 النظر وسيطرته .

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


 الانححلال السياسي أو إلى النفوذ الأجنبي كتفسير هذا الانتحطاط؟ كيف


 متابع، ، أم خلاّق بادى بـه؟

ورأيت، في سبــل إضـاءة هـــه الأسئلة، أن أبـدأ من البــدايـة، فرجعت إلى الشعر الجـاهلي، „الأصـله الأول للثقافــة العربيـة وللرؤبا

النّجج والمدف







 وحسب وإنما كانت تحاول أن تطرح بديلٌا جلديداً .

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



 من أن الشُعر بذاته، لا يفسر تأصّل الاتباعية في الحمياة العربية . وكـان
 في غير الشعر، وفي غير العصر الجماهلي. ومعنى ذلك أنه لم يكن بلد بلد من




 هنا ثبت لديّ أنه لا يككن فهم الرؤيـا الشُعريـة العربيـة في معزل عن

هذه الرؤيا الدينيـة، وأن الظاهـرة الشعريـة جزء من الكـــــلـ الحضضاري
 الكل.

 فنعـرف موقف العـربي من الشعر وغـيره، ومن الاتباعيـة والإبداعيـة ، ومن القضايا الئفافية والإنسانية، بعامة .

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

$$
-Y_{-}
$$

كان منج البحث مشكلة دقيقة وصعبة . المظهر الأول العام لدقتهـا


 الوقائع والأنكار، أم أبدأ، على العكس، من هلذه الوقـائع والأفكــارْ
 التي سـأدرسهـا، ومن الأشـخـاص الــــين سـأنتـارهم ومـا مقـاييس انختيارهم؟

المهج والمدف




 تجنب الفرضيات القبلية، وانطلقت من الوقائع والأفكار كا هي الئي، وهو












 مظاهر الصراع، لكنها لا تكشف عن أسبابـه العميقة، ولا عن دلا علالتـه


 للدراسات النقدية القدية.

ومن هذه الصحوبات، ثانيأ، أن القرن المجري الأول والربع الأول

 والدينية ـ الفكرية . غير أننا لا نجــد المصادر التي تسجـل هلـا هلا الصراع



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

 يتناول تلك المراحل التأسيسية الأولى من الثقالفة العربية. فهنلا التنـاول
 من الملافات السياسية والاجتاعية، إمكانأ قويأ لإثارة إشكالات المات تخلق




 ويكثف عن دلالات ومعانٍ جليدة ، تغيّر الصورة الر|هنة السائدة عن الثقافة العربية.

إزاء هله الصعويات التي لا تتصل بالناحيـة التقنية وحـدها، وإنـا


المنجه والمدف
القومي، وجلتني أحـرص الحرص كله عـلى تبني منهجية تعكس أقصى ألمى
 الخطوات التالية:

 إجماع عليها وبخاصة ما اتصل منها بالدين والسياسة.

Y - Y و أنظر، ثانياً، إلى الدين من زاوية المذاهب، وإثما نظرت إليـه في تأثيره على نظر الإنسـان العربي وعمله، وفي تـأثيرهمـا كذلـكـ عليه
 الاتباع أو الإبداع أو القديم أو المحدثت أو الأحــل أو الأصالـة ،

 وعرضت تجلياتها كا هي، وكا أفصحت عنها الأطرافـ المعنية. ع - آثـرت، استكمالُا للمـوضـوعيـة والـدقـة ، ألاً أعتمـد في الآراء والأحكام التي أصل إليهـا، الدراسـات الـيات الأجنبية أو العـربية التي



 آراء الأشخاص الذين قرأوه، بل شئت أن أقرأه قراءة بادئة عـبـر

نصوصه ذاتها.

## الثُّبت والمحوّول

0 - إن في هذا، أخخيراً، ما يفسّر حرصي الكـامل عـلى أن أتسلّح في



 النصوص التأسيسية المنعلقة بالبحث. وقد بـدا ونـ ذلك ضروريـأ،


 الحقيقيـة لكل علم مقبـل . ولأن هؤلاء يرون ألـن الــلـين ينظرون




 هذا ما أكد لي صحة حرصي على إيراد النصوص، والإكثـار منها حيث تقتضي الحال.
وفي هذا ما جعلني أطمئن إلى أنني عرضت لـا لا تُكن تسميته بتأريخ.
 صصحتها الأطراف التي وضعتها أو تبتّها. وفي هذا اقتصرت علا على دراسة

 وبين القاعدة المادية وعلاقات الإنتاج من جهة ثانيسة . ويعود ذلـك إلـا أنني لا أقصد أن أدرس نـؤوء الثقافة العربية وعواملها وآلية العلاقـة في

المنج والهدف
ما بينها وبين القاعلة المادية، وإنا قصـدت أن أدرس الثقافـة بوصفهـا ظاهرة قائمة بذاهنا كما أثرت.



 والتحول منذ نشوء الإسلام حتى حوالى منتصف القرن المرن المجري الثانير الثاني،


 ومن العلاقة التي تـأسست بين الحــلانة الأولى والسيـاسة، من جهــا

 وتتبعت تُليات التحول، بالمقابل، في الحركات الثورية المرية، وفي الحركات

 مفهوم جديد للحب، مثّلت عليه بتجربة جميل بئينة.

وخصّصت القسم الثاني لدراسـة الجدل والتنظـير أو حركــة تأصيـل

 وني تنـظير الأصول الـدينيـة ـ السيـاسيـة الـلـي مثلـت عليـه بـالإلإمـام الشــافعي، وتنظير الأصـول اللغـويـة الشـعـريـــة الــني مثّلت عليـهـ بالجماحظ.

الثابّ والتحجوُل
وعرضت، بالمقابل، المظاهر تـأصيل التحـول وتجلياتـه في الحركـات



 تجربة أبي نواس بخاصة وحول تجربة أبي تُمام بشكل أخصص .


 إلزامأ وحضوراً في اتجاه الثبات بالقيـاس إلى التجاه التحـولـ، أو الو في هذا الاتجاه بالقياس إلى ذلك الأخر .

$$
-r_{-}
$$

أنتقـل الأن إلى الإجابـة عن السؤال الثـالث المتعلق بـالنتيجـة التي


 وصفية تتمثل في الكشف عن بنيـة الذهن العـربي، ونقديـة أو تويميـيـة تتمئل في الكشف عن احتملاتلات التغـير أو التــــدم في الميـاة العـربيـة وإمكاناته . وتترابط هنا الجوانب التقـوئية والـوصفية كــلـا يترابط عــلاج
 الالصير لشعب ما، دون أن نفهم الأصول الثقافية لنشأتـه، ولا نقدر أنـير أن نتوّور صورة المستقبل، إلا إذا كنا كحيطين بصورة الماضي .

المنهج والمدنس
ويكشف لنا الجانب الوصفي عن مسيرة الصراع بـين منحى الثبات

 داخل الجلاعة الإسلامية كان في أساسه سيـاسياً يـداور حول من ين يكلف



 صارت إيديولوجية الفئة التي غلبت، وسيطرت على النظام ، تقوم عـلـلى

 تقوم هي أيضاً على تفسيرها الخاص بها.

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





 كان هقدمة طبيعية للانحطاط.

أمـاعن الخصائص التي نتجت عن هـنه المسـيرة، وسـادت اللمــاة العربية ووجهتها، نتيجة لسيادة الاتباع أو الثبــات، فيمكن رد أكثرهـــا أهمية إلى أربع:

1 ـ المــاصيـة الأولى، عـلى الصعيـد الـوجـودي ، هي مي مـا أسمّميـه باللاهوتانية، وأعني بها النزعة التي تُغالي في الفصل بين الإنسان واليا والته، ،
 الذي هيمن، إغا هو فكر الفردنة التجريدية والغييبة المطلقة .

غـير أن البعد الــدنيوي لـلاهوتـانية انعكس عــلى المياة الاجتــاعية والسياسية، مان أدى إلى تشيّئها في الأمة أو الجلماعة أو النظام

 فإن الإيمان بالأمة أنها كائن تجريدي هو أيضأ شكا


 الفكر اللهيمن، غريباً عن ذاته، بدئيأ، لأنه موجود من البدء ـ دينيأ في






 القمعية، ثقافة النظام السائد ومؤسساته ه

Y ـ والحاصية الثانية، على الصعيد الميـاتي ـ النفسي ترتبط عضـيـوياً بالخاصية الأولى، وهي ما أسميـه بالنـزعة الماضويـة وأعني بها التعلّق

المنجج والمدف
بـالمعلوم ورفض المجهول، بـل الخوف منـهـ وفي هذا مـا يفسر المـنـان العقلي الذي ساد، وهو أن الإنسان لا يفدر أن يتكيّف إلا مالـا مــ الأشياء والأفكار التي يستطيع خياله أن يكاريها ويقبل بها ألا أما تلك التي التي يعجـز






 التوجه والحركة ويفقد السيطرة على ذاته ويتحول إلى سديم.

 العربي ما يكشف عن هذا المسلك، كا يعا





 البدعة، في الماضي. وندرك، في المـرحلة الحلاضرة، الـدلالالة في صراع
 فهو يكاد أن يكون استعادة للصراع الماضي بين قيم الثبـات المانير الماضـوية،


ذاتها، وبوسائلها ذاتها تقريباً.
 المعنى والككام، والقول بأن المعنى سابق عليه وليس الكلاملام إلا صـورة



 لا تمثل من الوجود إلا ظله. إنها بتعبير آخر، قناع النطقّ، أي أن أنها لا














 ما ييجيء بعده أن يصدر عنه ويتكيّف معه. والمطابقة أخلاقية ولغويـة :

النهج والهدف
الأخـالاقية هي أن يتـطابق سلوك الـلنف مع النمـوذج الأصلي السلفي
 الأصلي للتعبير. وتنطلق المطابقة مع الحق من الإيمان بأن الحق يتغـير وأن على الإنسـان أن يتكيّف معه، ، وبـأن الحق واضحع، لـلـنـلـك
 عاطفي انفعالي ولذلك يبب استبعاد التخيّل، ، فالتخيّل درجة متوسـيطة


 المجــاز هو المقـابل اللغـوي البياني لاستبعـاد التـأويـل، عـلى الصعيـد الفلسفي ـ الديني
وهكذا يكون الشعر العربي القديم، بالنسبة إلى المديث، في مقــام




 بحسب هذا المنحى الاتباعي الثبوتي، والحد أوّله النبوة، دينياً، والشعر


 تلديّ أي تكرار طقسي، فإن الشُعر كذلك هـو نوع من التمـرس بفهـم الماضي واستعادته في تكرار طقسي غير أن تحديد الشعر بالماضي وحــده يعني أمرين متـلازمين : الأول،

## الثّابت والمتحوُّل

نفي إمكان تحديده بالماضر، فبالأحرى نفي هذا التحـديد بـالمستقبل.
 وهذا ما يؤدي في الحالين إلى إلغاء الشُعر .


 للمفهومات الخاصة والعامة في ما يتصل بالإنسان وبالعالعالم وبـالعلاقـا




 المنجزات المضارية المديثة، لكنه يرفض المبدأ العـــلـي الذي أبــدعها والمداثة المقيقية هي في الإبداع لا في المنجـزات بذاتها يـرنض الحداثــة المقيقية: أي يـرفض الشــكن، والتجـريب، وحـريـة البحث المطلقة والمغامرة في اكتشاف المجهول وقبوله .

 ولنقل إنا ذهنية الفئات التي كانت فئ موقع السلطة، لا ذها لانية المجتمع


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

المنجج والهدف
يكون له مكان فيه، فيزداد لذلك، تمسسكاً بـالقديم ويعـاربة للجــديد.


 مفهومات جـديلدة للصلة بـين الله والإنسان وبـينين الإنسان والإنسـان . وأعطت للدين والسياسة والحِياة أبعـاداً جديـدة . فلم تكـن مثلًا فكــرة الاتحاد بالله أو وحـدة الوجـود، في التجربـة الصوفيـة، إلا نفياً لفكــــا التعالي التجريـدية في الـرؤيا الكــلامية الاتبـاعية، وعــودة إلى العلاقـة الجدلية بين المرئي والـلالمرئي، أو بـين المعنى والصورة أو بـين الإنسان والـطبيعة، وإلى الـوحدة البـدئية بينهـل| . ولم تكن كذلـك فكـك فكرة النبـوة

 يكافح مُستبقاً عصره، يستشرف المستقبل، ويعجّجل في سير التاريخ . وإذا أضفنــا إلى هـلـه الأفكـار النـزعـــات العلميـة والاشــتراكيـة، ،
 العروبوية العنصرية وأحلت محلها الإسلاموية الإنحائية، وأضفنا كذلك مفهـوم التأويـل وأوليـة العقـل عـلى النقـلـ، والحقيقـة عـلـل الشريعـة وحركات التثوير في بجال اللغة الشعرية، أقول عندما نضيف هذا كله، يرتسم تخطيط تقريبي لما كان يطمح إليه المنحى الثاني، وهو مـا سمّميته بالتحول .

$$
-\varepsilon=
$$

إذا صحّخت هذه المقدمـات الوصفيـة لبنية الفكـر العربي الاتبـاعي، أعني مكرراً: بنية الثقافة التي سادت، فإن الملانب التقويي من النتيجة

## الثُّبت والمتحورّل











 العربي والثقافة العربية بعامة، فإن هـنـا ينمو تجريبياً، أي أنـه يتحول ضمن بجتمع هو نفسه يتحول.








 تراث غير التراث العربي، وإثنا يعني تجاوزه بأدوّاته ذاتها. إن العروبة ،

المنجج والمدف
بتعبـير آخر، هي نفسهـا التي تمنع الــربي اليوم من أن يكـون كــربي الأمس، فالماضي الذي يهدمه إغا يعيد بناءه بالعروبة ذاتها


 مذا التغيير.



 مع عناصره الأولى وآفاقه . لكن هذه الـا العنا ماض, ملى قُدرتها على أن تكون جزءءاً من المستقبل .



 كل إبداع، كل عمل خلاّق مغير، إما أن يكون جلذرياً شـاملاً، وإمـا أنه لا يكون.
ومن هنـا يفترض هـذا الارتباط وعيـأ أساسيـاً بأن التمحـور حـولـولـو

 الآفاق التي يفتحها الحلاضر والمستقبل أغنى وأوسع بـا لا يُقـاس من كلم













 بقدر ما يعلم الشك، ولا يبشر بالطمأنينـة بقدر مـا يبشرّ بالقلّق، ولا ولا يؤكد القناعة والقبول بقّلر ما يؤكد التساؤل والبحثـ (بيروت، 19VT)

## هقحهة

- 1 -










 العربية، وفي التراث العربي بعامة، هي في فهم طبيعة العلاقة بين رؤيا الثبـات ورؤيا التحـول، أو طبيعة الصراع بـين منحى الاتبـاع ومنحى
 الملافة أو الإمامة، ودينياً ـ عقلياً يدور حول طبيعة العلاقة بين الـدين

[^0]والعقل، والدين والمياة. وبرز في هذا الصراع، منذ غياب الرسـول،







 و(انزاع قبائل" و(اسودانه)، كا كانت تسميها الطبقة القرشية السائـــة .
 وحلفائها. ولهذا كانت السيـادة لثقافتهـا، ولمنظورهــا الديني بـخـاصة، طول هنه القرون.

$$
-Y_{-}
$$

 التي سادت، فذلك ئك يعني أنه لا يككن ألن ينشأ في المستقبل مـا لا لا يكون

 الأمس والآن والغد. والآن والغد لا يكشفان عا يتجاوز الوحي الواني، بـلـ

 تغيرٍ بل عامل تدبير.
 المـاضي، الحلاضر، المستقــلـ . فهو المـاضي من حيث أنه الأول، وهـو

مقّدمة
الحـاضر من حيث أنه المستمـر، وهـو المستقبل من حيث أنه الأخـير



 دعوة للممارسة فإن زمن الوحي هو الماضر : فالـوحي هو ألـا















 صالح لكل زمان ومكالن . وليست دراسة الماضي إلا دراسة للحـاضر الوا

 بـالوحي. التـاريخ فـرصة الإنسـان لكي يعلو إلى الـوحي أو يهبط إلى إلى


 والأبد.

هــذا يعني أن للزمــنان معنيـين : الأول، هــو السقـوط أو البعـد عن
 فيعزله وينفيه. ويفعل ذلك بأن يبقي الأصل حاضراً، أي بأن يستعيده ويكر"ره.





 يكتسب عللً سابقاً عليه. وهو علم كامل ومل ومعصوم .




 وإثا هو آنات متقطعة، أو بجموعـة من اللحظات("). ويكشف الـزمان

مقدمة
لـلإنسان أمر الله: كن. فهو، إذن ، ليس إلا واسـطة هــذا الكشفـ.
 حتمية ومفاجئة. وهي بيثابـة تنبيه أو إشـارة يـذكُـران الإنسان بسلطان الخالق .

الزمان قياس الحركة، والحركة لا تتم إلا في مكان. فإلأا كان الزمان


 ليست إلا جسراً هشـأ يعـبر عليـه إلى السـاء، حيث الـوجـود الإلكي المطلق

وإذا كان الزمـان لـطةًّ والمكــن نتطة، فـإن مفهوم السببيـة ينتفي . ومعنى ذلك أن اللّ هو وحده الفاعل، وأن الإنسان ليس إلا حـانـلألِ لمذا


 بإرادة الهة وفعله.

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

 والمستقبل ماضياً. إنه يُعيـد الإنسان إلى المـاضي، فيا يضــي الماضي في في المستقبل. وهكذا يكون المستقبل شكلاُ من أشكال الماضي
 وعلى تجربتـه. وليس الحاضر، أي الـزمن الواقعي، إلا منـاسبة عـابرة

للتذكير بالأبدية. ومن هنا تكون علاقة الإنسان بالماضي أو القديم نوعاً
 عذرية كاملة. وإذا كان الحاضر ابتعاداً عن العذرية، فـإِن أمامـه بـا بالٍا
 يطرحها. أي حين يكون الماضر صورة ثانية لللماضي. إن الزمن هو ها ما


 الأصل، وجسر يوصل إليه.
-r_
(الالدنيا مزرعة الآخرةها يقول الغتزالي، (ولا يتم الدين إلا بـالدنيـاه) وnالملك والدين تُوأمان. فالدين أصل والسلطان حارس، وما وما لا أهـل
 الصلة بـين زمن الـوحي وزمن التـاريـخ وعن معنى التـاريـن بحسب

 أسـاسه في الجنس أو الأرض، بـل في الوحي. والمجتمـع المــــائم عـلى

 المستقبل أيضاً، أي من حيث أنه بُتمع يكيـا في انتظار النتــور ليشهـد

 لا بالمتغيّر الفاني. فالتغـيرّ يعني له النقص . لمـلـا يعيش شخارج المـركة

مقدمة
التاريخية معلقًأ بين ماض, هو الوحي ومستقبل هو النُور، ومن هنا لا لا لا لا تعني لـه عبارات كـالإبدأُع وإعـادة النظر والــداثــة إلا خـرورجـأُ عـلى


 هم، بالضرورة، خير من الأواخــر . ذلك أن المُـل الأعلى لا لا يكمن في
 العودة الدائمة إلى الماضي ـ الأصل .



 بالزمان والطبع والذات والشرف والرتبة .









 المطلق، أي السلاء، والعادة تمثل النسبي أي الأرض. فخضضوع العادة

الثُبت والتحورُل
للذاكرة، في نوع من التبعية والااهحاء رمز لـضيوع الأرض للسحاء. وإذا

 ليس امتداداً، وإثما هو تقلّص وانكاشاش .

- \& -

على هذه المفهومات قــمت الحركــة الفكريـة التي بدأهـا الشافعي،



 أن منياس الـحكم في ما ينشأ في الماضر موجود في الماضي، والمين والثاني هـو أن العلاقة بين الحاضر والماضي ييب أن تكون علانة فرع بألصل . يككن أن نضع قول المليفة عمر في صيغة ثانيـة فنعّول: المن يـريد








 .الصـلاح في المال، والفـلاح في المـآل. وهـذا يشتمـل عـلى العقـائــد

مقّدمة
والأعـلاله() . إنه أســاس شامـل للنظر والعمـل، وهو مـا يكثف عنه معناه اللغوي(1).

والدين قديم إلمي. والقدلديم الإلمي واحد، لا يصح انقسامـه، أي

 شيء. ومن هنا كان الواحد تكراراراً. إنه نفسه، أزلاً وأبداً، لأنه الثيء
 بسواه. إنه المتحد في ذاته، المنزّه عن الانتقسام والتجزؤ، الذي لا لا يشبه شيئأ ولا يشبهه شيء(1.).
والقديم ليس الأصل الأول وحسب، وإنيا هو الآخحر أيضاً. ذلـك

 وهو، بالتالي، المعاد في الدنيا. فالدين هو الصورة الكـا الكـاملة للتعبير عن
 الأقل، شكأ فيه. ولا يفيد شيء مع نفي الأصل أو الشك فيه الـيه ومعنى
 الأصليين الأولين . وأن يكرر الإنسان يعني أنـه لا يفعل ولا ولا يقـون الا
 بكلمة ثانية، أن يغيّر، لأن التغيـير تجاوز لثيء راهي رامن أو سـابت ، أو هو هو

 يفتّفه ويفرّع عليه، لكن شريطة أن لا يخالف أصلاً من أصوله.

وقـد أنحـنـت هــه المبادىء النـظريـة بعـدهـا التطبيقي في الحيـاة

الكّابت والمتورُل
الاجثناعبة السياسية. فـإن علاقـة الفرد بـالأمة وبـالإمام هي الصـوروة



 والمأموم هي التضية الأولى. ولكي تتضح لنا طبيعة هذه العلاقة ، يمبـ

 هؤلاء العلماء لم ينطلقوا في بحثئهم العـلاقة بـين المأمـومو والأمة ، وبينــ



 حقوق، بالمعنى الحديث، وجل ما نستطيع قوله هو أنـه وكيل أو مؤتن على حقوق هي جميعاً حقوق الهي .
ويقسم علماء الثر يعة هذه الحقوق إلى ثلاثة أقسام : 1 ـ حقوق اللّ وهي التي تتعلق بواجبات العبادة على الإنسـان وا الحدودها التي شرعهـا








مقدمة
الماص خاضع للحق العامر . . وهي التي التجمع بين محالح عامة للأمة ومصالح لـلأفرادهر، وتعني أن (احقـوق العباده غـير مستقلة عن حقوق الله، بـل تتصـل بهـا اتصـال التابع بالمتبوع والتنيجة بالسبب.
ومن هنـا يتضـح أن الشريعــة في الإسـلام بجمـوعــة فــروض أو أو

 وحده. وعدم التيام بالفرض معصية، وهو ما سم"ي بالكبيزة.
والفروض قسملن: عينية، وهي الواجبة على كل فرد بعينه. وتتعلق بالعبادة، أي بصلة الفرد مع الله، ، أو تتعلق بحقوق الله ، فهي دينية أو روحية . وكفائية، وهي الواجبة على الأمة كلها كوحدة أو كاميةية دون النظر إلى الأفراد بــذوانهم وهي تتعلق بالصـالح العـا
 بالقضايا الاجتجاعية والسياسية .

ونـلاحظ في هذا التقسيم أن واججـات الفرد السيـاسية والاجتـاعية


 عـزوف الناس عن السيـاسة يكمن في طبيعـة هذه النظرة إلى الفـرض


 تتيحـه فم فروض الككفـاية، فجعلوا من الأمـة بجموعـة ال(اكثلينها، أي

بجمـوعة من (المتـواطئينها مــع سلطة الإمـام الـراهن أو الإمـام الأتي،
 والاجتاعية. وهكذا بدأ المجتمـع العربي - الإسـلامي، ولا ولا يزال يـيـد
 رأي أو فاعلية. وأدى هذا إلى أن ترجـع الأمة إلى المـرتي المتبة الئـانية، وأن تصبح الإمامة الأصل الذي „اتستقره عليـه قواعـد الدين والتنتظمه" به مصلحة الأمةحم (10) .
ويتضح ما تقدم أن المحاعـة لا الفرد، منطلق النظرة، لـدى علماء





 أرض الإسلام.










مقدمة
وفي (احاشية ابن عابدين)("): (اؤما فرض الكفـاية من العلم فهـو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا . . ـ كالطب والحسار والماب والنا والنحـو واللغة والكلام والأصول، وكذلك علم الأثار والأخبار والعلم بالرجال وأصول الصناعات والفلاحةال).

وأهم فروض الكفاية المتوجبة على الإمام (أو الدولـة) هو مـا حـد المده
 عليه سلف الأمة|(1(1) وهكذا يكون الدين شأناً الجت|عيأ ـ سياسيأ ترعـاه الدولة
$-0-$
إن معنى قيام الشريعة الإســلامية عـلى مبدأ ألـواجب، لا الحق من











 إلى الله تعالى، والكسب إلى العبد نهو سني)|(Tr)،

إن لمفهوم الكسب، في ما يتعلق بـالأفعال، عـلى الهـعيد الـديني،

 الصيـاغة وحسب عـائداً إلى حصر صفـة الإبداع في الها وله وحـد نفسه اتمّدّح بالملّلق وأثنى على نفسه بذلك، ولو شاركه فيه فيه غيره لبطلت
 داللة على علم فاعلها، والأنعال الصادرة من العبـاد لا يكيطون بعـيظم





لكن هل النحتِ، مثلاُ، عمـلـ





 ما ينحتون هو منحوتهم لا نحتهمب||(r)"

والله خلق اللغـة كما أنـه خلق اللون: ألؤومن آياتـه خلقى السماوات
 ايـريد بـاختلافـ الألسن عنـد كافـة أمل التـأويـل اختـلاف اللغــات

مقدمة
والككلام بالألسن، . ويعقب مستدلاً بالآية : هُؤأسرُوا قولكم أو اجهروا









 يوجلده، لكانوا قد خلقوا كخلقه وصنعوا كصنعه، ولتشابـه على الخلق

الإنسـان، إذن، لا يخلق فعله وإنا يكسبـه . والكسب، كا كا يعـر"نه

 مستطرداً : اوكرل ذي حس سليم يفـرّق بين حـركـي الاختتيار وبين حركة الارتعاش من الفالج، وبين اختيـيـار المثي والإقبالٍ


 إلا بععناه الكسبي، في ما أورده الباقلاني في البابين : الثلاثين، والماليادي
 واللكل . فلإنسان رزق أي كسب، وليس له ملك أي قدرة. ويستدل

## الثأبت والتحدوّر

 الروم: :









 سخالماا. . ومن هذا المنظور ليس هناك فـر فرق، في في ما يتعلق بالملك، بـين الإنسان والحيوان.

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



 إليها لم يكترث بها، ولا فكّكر فيها.

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

مقدمة
هــذا الحصـار . ولكن يقـال: إإن السلطان أغــلى أسعــارهم بجــازاً


 إلى السلطان بجازأ.
فإن قالوا: فيجب أن يكون الفلاء الحادث واققأ عن فعل السلطان

 والمشروب، لم يمس أطعمتهم شيء من الغلاء الماء فعلم أنه واقع من فعل



 الناس ويبرهم على تسعير الطعام؛ ولأنه لو لم يفعل ذلك الك لم يلم يقع الغلاء
 وفعل موتهم . وإذا رفع ذلك عنهم وأمدّهم بالميرة فحيوا بأكـل ألما ما يكمله إليهم، لوجب أن يكون هـو أحياهم . فـدل ما وصفـنـاه على أن جميـع هذه الأسعار من الله تعالى).

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

لعجــز الإنسان عن خلق أفعـاله، أي للكسب في المنتى الاتبـاعي

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

الشـاعر بالأصول الشعـرية، بحسب الاتبـاعية الثقــافية، تشبـه علاقـة الفقيه بالأصول الدينية.
وتبعاً لمذا، كـان النقد التقليـدي يتف من نص القصيدة كـلما يقف
 يقسم الألفاظ إلى أربعة أفسام، وينقسم كل منها، بدوره، إلى وجوه. 1 ـ القسم الأول في (وجوه النظم صيغة ولغة")، ويتناول البحث في في دلالة اللفظ على المعنى المقصود، أي أنه يميز بين اللفظ: أهو خاص أم عام أم مشترك أو مؤوّل؟؟(4).


 وضوحأ على الظاهر، لا بصيغنهـ بل بسياق الكــلام . ثم المفسّرّ وهو مـا
 التأويل، ثم المحكم وهـو المفسّر اللي ازداد قـوة وأحكـم الملراد بـه ولم يعد يـتمل النسخ|"(8).

「 ـ القسم الثـالث في (الوجـوه التي تقابـل وجـوه القّم الثـانية)،
 المشكل، المجمل، المتشابهه(1)،
\& ـ ـ القسم الرابع في (اوجوه استعمال ذلك النظمه، ويتناول (طريقة

 ويقابلها المجاز وهو اسم لـا أريد به غير ما وضع له، نـ الم الصريح وهـو

مقدمة
ما ظهر المراد به ظهوراً بينئأ زائداً، ويقابله الكنــاية وهـو ما استـتر المراد . ${ }^{(t)}$

وتقسم المعاني كذلك، (من حيث وجوه الوقوف عليها إلى أربعة:
 سيـةٍ من أجـل تلك المعاني، وأن هــنه المعاني إنــا أريدت من اللفظ (قصدأ).

 ولكن (اتتعأَ) لا قصدأ.


 قد دل دلالة لغوية لا الجتهادية على معنى آخر .


 ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناولـه النص فتئكون صحتـه متوقفـة عليه()،

والعام هو ها جاء في القرآن من قواعد وأحكام كلية ثابتة، والحاص




الثأبت والتحجؤّل
جيم ما يشمله العموم من مفرداتا)، أم أنه لا يتناولــا، إلا إذا قامت





والعام „الفظ يدل على الاستغراقنه ولذلك (ايكمـل على مقتضى تلك





 والمالكية والشافعية والمنبلية|(t7).
أما قوة دلالة العام عـلى حكمه فـظني، في رأي المالكيـة والثـافعيـة



 المتكلم إفا أراد به المصوص لا العـي يذهب معها اليقين)( ${ }^{\text {(2) }}$



مقلدمة
ذلك الممنى عند اطلاقه واجباً، أي لازماً وثابتاً بذلك اللفظ حتى يفوم


 العام، الـاصُ لأنه تطعي . أما القائلون بقطعية الــا



 فلما يُراد (امن العام هنا هو ما يُراد من اللفظ الماص)(18).



 بدليل؟ والجواب الغالب في الفقه الإسلامي هو وألن مدلـول الألمر هــو الوجوب. .. . لا الوقف ولا الندب ولا الإباحة ، وأن مدلول الني الني هـي هـو

 أن يقرّر المسن أو القّح

هذا الموقفـ الفقهي من اللغة يهدف إلى تحديد معنى العبارة وما تعبّر
 التقليدي من الشعر إلا امتداداداً للموقف الفقهي ، أو تنويعأ عليـه . وفي الموازنة لـلآملمي، وهي تعكس المـوقفـ النقدي التعليـدي كما اكتمـل

## الكُبابت والتحرُور

حـول أبي تُم في الـــرن الثــالث، أمئلة كثـيرة تؤكــد كلهــا عـلى طلب اليقينة في الشُعر ورفض الاحتحالية، أي أنها تؤكد على النظر إلى الـي النص






 السوداء|cr|crer

وحين يؤكد النقد التقليدي الشعري على عدم الـُروج عن إلعـادة؛














مقلدمة
للـحق . والمق هنا هو ما ثُثلّه أو تعلّمه الاتباعية الدينية. ولــلك فـك فـإن
 مصصدر الحق وقائله. والإنسان يصدقه ويدعو إليه.

وفي رواية أن وفداً من بني تُيم قـدموا إلى البني، (فللما دفعـوا إليه، وكان له تسع حجرات من شعر معلّقة بخشب العرعر، ناداه القوم من



 كلمته المأثورة: إإن من البيان لسحراله لم يقصد أن يكـون البيان البيان كله،




لكن لا يككن فهم القصد من هذه العبارة إذا عزلت عن مناسبتها


 يقل الحق، فإنه ليعلم أنني أفضل ما قـاله، ، فغضب عمرو المرو وقال: ارهو

 وغضبت فقلت أسوأ ما علمت، ومـا كذبت في الأولى، ولقــد صدقت

وبهذا المُنى يروي المحاسبي عن مالك بن دينار أنـه قال : رمـا رأينا

 لأحسبه صادقاً، وإني لأظنهم كاذيين ظالمين لهـ(1י).
وضمن هــنه الــلالـلـة يُروى عن النبي أنـه قــال : اإلن الله يبيغض








نستخلص من هذه الأقوال الأمور التالية :
1- إن النبي كان يذمّ البيان لذاته، وينهى عنه.


「 -
الرضى . . ) وينهى عنه.


$$
\begin{aligned}
& \text { بإرادة الله؛ كا يعبّر المحاسبي . } \\
& \text { c - وإن الحق هو الدين اللذي هو الإسلام(77). }
\end{aligned}
$$

مقدعة
ليس الأدب إذن، استنـاداً إلم ما تقـدم، ممارسة لغويـة يتتج عنهـا
 والفعل تهدف إلى تهذيب الإنسان وتساميه. وهـذـه في الدرجــة الأولى، مارسة دينية.

يقول الغزالي: (والأدب تَأديب الظاهر والباطن، فـإِانٍ تهنّب ظـاهر





 البداية كيف تستقيم له دعوى مقامات أهل الهانهاية؟ . . والإيمان موجب

 إيان له ولا تـوحيد لـه . . وأنفع الآداب التفقّهـ في الدين، ، والـزهـد في في






 فيها، توصّلوا بحسن المالمارسة والرياضة إلى استخراج الما ما ما هو في النفوس مركوز بخلق الله، إلى الفعل، فصاروا مؤدّبين مهذبين)|(10).

الثّابت والتحتوُل
ويقـول الغزالي في مكـان آخر عن النبي إنـه اهجمع الآداب ظـاهراً
 والغيـة والنميمـة والفحشـ . ويقــول عن هــنه الآفــات إنها عشرون
 الباطل، ثم المراء، والمجادلة، ثم الحصوومة، ثم التقعّر في الكالام، ثم

 الـخـطأ في فحـوى الكـلام، ثم سؤال العـوام عـلـا لا يبلغـه فهمهـم من صفات اله تعالى".



 المستحبة بالعبارات الصريهةها . ويقول عن الشعر : (اؤأما الشُعر فحسنه




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






رمقدمة
وهو ظالم أو فاسق، وذلك غـير جائـز، لأن الله تعالى يغضب إذا مـــح الفاسق.
وأما الممدوح فيضر"ه بالمدح من وجهين، أحدها ألما أنه يكدث فيه كبـراً

 الآفاتي لم يكن به بأس، بل ربا كان مندوباً إليه، ولذئلـك أَثنى رسول










 كانت سيئة . وينتج عن الأمر الـــاني أن القيمة ليست في في ذات الت التيء؛























 النشاطات الثقافية.

$$
-V_{-}
$$


 بالظوامر الثقافية الاجتاعبة بحيث لا يككن وضع حدّ دقيق يفصل بينها

مقّلهـة
وبينه("1). فالـتراث النُعري العـربي هو في آن ديني ولغـوي . والترات الديني هو كذلك لغوي وديني. والأمر كــذلك في الـترات السياسي، أو الخلقي
هكذا يملد الترات هوية الأمة ويحدد رسالتها . فهو قـوام شخصيتها


 يلغي، على الصعيد الديني، مبدأ التطور أو التغيرّ، كــا أثشرنا، فـإنـها




 كانت الثقافة العربيـة، في نشأتهـا، وفي مستواهـا اللذي هَيْمَنْ وسـادّ: ثُقافة اتباع وتقليد .






 كيفية القول. والغاية من التقليد القِياسي الاحتفاظ بطا بطابـ المقيس عليه وخحصائصه، ويكـون المقيس شـكلًا من التـوسع. والمقلّد هنـا لا يقيس

## الثأبت والمتحوّل

إلا على الناذج التي يراها الأكثر كمالاًا . فالرديء كما يقول الآمدي يُؤتمّ بهر (N)






 كثافنه وتوهّجهه ووحدته .

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







لمق (n)





مقدمة
القـدامى، ويسايـر الشائـع من طرائقهم في النظم، المقـوه بـالشعـر القديم وساووه به، وإلا أهملوه.



 عـلى الكثير. ويـفظ النـادر ولا يُقاس عليـهـ . وإلذن لا يُقــاس إلا عـلا عـلى الككثرة الغالبة، سواء في ذلك الشعر وغيره.

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

 في الصفات، مثلاُ، أي مذهب الأشعرية والماتريديـة والغزالي هــي نـي نفي المعنى المادي وعدم تحديد معنى خخترع. فالغزالي يقول : إأعـرف الناس








 إلى الله، ولا ييوز الحوض في تفسيرهاه(1r).



















 إليها، وتبني هذه النظرة من حيث هي حقيقة مطلقة .

.العلاقة بـين الملَّلّد والمقلّد هي كالعـلاقة بـين المتبوع والتـابع، الأهــل
 الجلاهلي بالشُعر القديم. نقد كانت هذه التُسمية تعني إفراده









 تطلت على القديم (الشا) والمحاث (العالم)(N1).


 اللغة العربية فريدة لا تشبهها لغة وهي تفوق بميع اللغات ولـات وما ينطبق على هذه اللغات من مقاييس لا ينطبق على اللغـة العربيـة العـة بل بل اللغـة العربية، في زلعم بعضهم كالله ، لا يكيط بها الإنسـان : اكالام العـرب
لا يكيط به إلألا نبي)|(n).


 الشاعر المحدث لا يفعل أو لا يخترع وإغا يكتسب اكتسابأ.

 هو الأول الإسلامي . ومع أن القرآن ليس استمراراً يتبنى ما قبله تبنّيـاً

 أمةa)





 مساوياً للأصل أو المزء مساوياً للكل، أو الناقص مساويأ للكامل .
وفقاً لهذه النظرة التقليديـة التي سادت، لا تا تكـون علاقـة الحـد الحداتـة

 للفروع من الأصول، فإن المداثة الصحيحة في الشع الـير وغيره، يمب أن


 القرآن، والثانيـة هي التساؤل: هـل القرآن قـديم أم محدث؟ والثـالثة

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




 وأدى بالثالي إلى إحاطة الشعر القديم بهالة الكـالل.










 وثابت بتغيّر، وكامل بجزئي . ومن هنا لم يغيّ الإسلام الموقف البلماهلي



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

شكل التعبير عنها ثابتأ. غير أن الإسـلام كان، عـلى صعيد آخـر، كـا كما


وتجاوزه من حيث الأولية.
كان الشعر في الجـاهلية ضأحـحّ علمه، لكن، بعد الإسـلام وفيه،

 الأخلاق.

إن الحاد علم الأخلاق بعلم الجلمال ألغى الحد الفـا


 وعارسة، ونفهم، بالثالي، أْن الإجماع حجة .



 عن أذواق شالأكثرا).
تجّسد الإسلام في بجمـوعة من البُنى: البُنيـة الدينيـة وهي القاعـيـة



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

مقلدمة
في عقل الأمة وذوقها، وحظه في الإجادة كامنُ في حسن نسخخه. وعقل
 والمجاء (الأخلاق السيئة) الفنين الأساسيين الغاليين في الشعر العراء العبا بل كان يقـال: النـعر إمـا مدح أو هجـاء ألما الأنـواع الباقيـة فتفريـع






 كالمجاز والتخييل وغيرهما .

ومن هنا الخذلت الصلة بالقديم بُعـداً نفسياً ـ انفعـالياً، تجـلـ، على الأخص، في ظاهرة رفض الجـديد، ذلـك أنه يجـدث تغيريراً أو خلخلة







 يقـرّه الرأي اليـوم، قد ينقضـه غداً . وهكــذا لا ييوز إخضــاع الفطرة

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


 بـأن نجعل الـوحي عرضـة للتغيير الــذي قد يقـود إلى الإلغاء . تم إلن الوحي كلمة أخـيرة، وليس في الفلسفة كلمـة أخيرة. أضف إلى ذلـك الـك أن إنخضـاع الوحي للفلسفـة إقـرار بـاستـواء مـا كتبـه اله ومـا يكتــه الإنسان.

الاجتجاعية، عدة عوامل نوجزها في ما يلي :

العامل الأول، هو شُعور العربي بعامة، إبان الفتح، أنه غـازٍ، وألن




 خارجي، إزاء اللغة والــدين الللذين يـد فيهـل اُشخصيته ومـا يميزه عن

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

 وغير العرب، داخل المجتمع الواححد المستــر . وأصبح هؤلاء السكـان الـان

مقدمة
في موقع المجوم، على أكثرُ من صعيل، فــأخلوا ينـادون بالتينيـر، بينزا


 وأخذوا يرون أن كل مساس بها، إنا هو مساس بكيانهم ووجوديمهم




 ازدواج: : فكره شيء، وحياته اليومية شيء آنير آخر . ولفذا تأثير مزدوج يفقر النظرة من جهة، ،ويساعد على مزيـد من التمسك بـاللاضي، من جهــة

وقد ترتّب على الاتباعية النظرية اتباعية تعبيريـة، فنشأ مـا يهكن أن
 إيجازها في ما يلي


 أفكاراً أو حِكمأ منتورة يتداولوها الناس . الشاعر هنا يعيد كتابة المكتـوب أو المحفوظ. إنه ناسخ أو أو ناقل .
r


صحيحة وكاملة، إلا أن له رأيأ في فهم صحتهـا وكا ولمــا، وتقديـرهما،
 يؤمن، سلفاً، بأنها الأكثرُ صحة وكمالألا





 بينز يتحرك المبدع يين الطاقة الأصلية وما لا ناية له له




 بدايته الخاصة.





 صيـن وجمل غـير معروفـة، وهو إبـداع تابـع لشُتصية المبـدع . وليس

مقدمة
للغة، من حيث هي ، ذات معيّنة تقولا أو تفصح عنها، فيه بما مناعية لا

 هوية فردية. اللغـة، أخيرأ، هي من جهـة الثقعيد والنحـو والصرف،
 والـصوصية، والذات الفردية،والابتكار. واللغة هي الثبات ألما الما الكلام فهو الحركة الدائمة.

$$
-1-
$$

يككنــا، أن نستخرج للعـلاقة بـين المحدث والقـديم، كـا تـرامـا الاتباعية الدينية ـ الجمالية، المبادىء التالية :







 ورسوله؟)|(42).
ثانياً، التحـاكم إلى غير الكتـاب والسّنة في تضـايا الـدين، إنـا هــا هـو

 كذلك أصلُّ وفرعاً تابعاً. الأصل الأدبي هو الجاهليـة وما بعـدها فـرع

الثابت والمحوّول
 اختصصوا بوضع الأصول وليس لأحد بعدهم أن يضع أحولاً تناقضها .





 ليس بيّنـاُ بنفسـه، وليس عليـه دليـلُ معلوم للنـأس، وفيـه الختـــلاف واضطراب.

وصدق الأصل الجاملي هنا صفة لازمة، فهو شبيه بالصـدق الملازم
 فالأصول الجماهلية ذات دلالة معلومة، ومتفت عليها، شأن الشرع المألما



 الذي عُلمت صحته لا يويز أن يُعارض بالشُعر المحدث الذي لمُ تُعلمِ

> صحتته .

رابعاً، كا أن النبـوّة لا تخبر بــا يعلم العقل انتفـاءه، بل بـ بـا يعجز




مeدمة
بالأصول الجاهلية إياناً مطلقاً جازماً عاماً، ويــان كل مـا يعارض هــه
الأصول شعر باطل .





 قدياً أو محموداً في مقابل البدعة المحمودة .


 ومن هنا لا بد من القول إن الإنسان لا يبدع، بل يلّ يلّع ع



 الشعر. ومن هنا لا ييوز ابتدأع الألفاظ والمعاني لأنها تحدل الان الاختلان
 المعرفة، وتحصل الألفة(1) الماع
وفي هذا ما يشير إلى أن القول بـان الإنسان يفعـل أو يبدع يـيـرّ إلى
 أن الشريعة ناقصة، ويعني في الحالة الثانيـة أن الشريعة غـير صالــــة .

الكُّبت والتحورّل
يعني بتعبير آخر، أن المحدلث يكمل نقص القديم، أو أنه أكثر صلاهاً منه. والقولان فاسدان.

 القديم والشُعر المحدث، بين الأصل والفرع، الأول والتالي.
وهكــذا فإن الشـاعر لا يُــدع وإنــا يصـوغ المعنى القـــديم أو المـادة






 يُسمى، بالأحرى صائغًأ أو صانعاً.







 وعلى هذا فإن الذهن الإنســاني لا يُبدع شُيــاً غير مــوجود في الحــارج،
nقلدمة
فلا خالقية للذهن الإنساني. حتى العدم نفسه مُتصوّر، وكل ما يُتصور غخلوق لـ .

$$
-9-
$$

أدت هذه النظرة التي توحّد بين الدين واللغة والشعر، والتي سادت الثقافة العربية والمجتمع العربي المى نتائج أوجزه المها في ما يا يلي:






 أي إبداع يستلهم نموذجاً أو مثالاُ من خحارج التزاث.





 كان مساوياً لثله

ومن هنا وازى علمهء الشُعر واللغة بين بدايتين: الوحي بداية الية، وهو


## النّابت والتحوّولٌ

وصفاُ، وتفسيراً. والشعر في الباهلية وصدر الإسلام هو كذلك بـلـداية،


 مسالة النسج على منواله، أي مسالة صياغته، بتنـويع أو تـرميم آخر، ، أو بزخرنة أخرى









 بالقياس إلى القديم(7)





 منتحليهاه وليس إبطال الفلسفة إلا إبطالأ للعقل (1هـ)

مقدمة
الفقيه، إذن، مرتبط بأمر ثــابت موجــود قبله هو الشريعـة، ومهـتهـه








 الإجماع في الشريعة مقياس وقاعدة فإن إمجاع الذوق العام العام في الشعر هو كذلك مقياس وقاعدة . وكا أن الفقه أحالة في ضبط القواع القواعد والموازين





 بالنسبة إلى الأصول، لا تُطلب بل تُطلب دقة فهمه لمذه الأصول، نفـد
 الأصول، بحيث لا يرزج عن اللنوق العام والعرف والعادة.
0
 نسخـأ للنص، أي إبـطالاُ للكتـاب والسّنـة، فـالإبمـاع والاجتهـاد لا

ينسخان، لأنها (ددون نصوص الشارع في القوةه) . فالإجماع (اعبـارة عن









 اندفاعه نحو مستقبل لا حد لموكناتها ، والثرع الذي الدي كان، في في المحارسة


 منها الضوء.

7 ـ أصبــح الفكـر العــربي معيـاريــأ، أعني أنـه يقيس الــــاضر



 جانبها الديني أبو القاسم الصقلي في كتابه (الأنـوار)، إذ يقول: „ركـان

مقدمة
أخصر الناس بثهم علم الكتاب وشرح معـرِنة السُنـة وعمل الـرسول






 الرإبع فاضطرب الأمر في المت واستوحشت طرق الماء المداية للسالكـين لها

 في الناس بقايا من أهل التصديق بالقدرة متحققين بـالإيمان بـالقدَر . .
 فيــا بينهم، فكان الكـل على الكــل في التـريب والبعيـدلـ .. . بعضهم
 ذهب أهل التصديق ويقي أهل الإنكار، وسلب النـاس عقل الأنصـار
 العجب العجب أهل القرن السـابع وهم أشرار النـاس، على شكلهم تأتي الآزفة، تتبعها الرادةة)|(4").



 من شعراء العهد الأموي . وشعراء العهد الأموي أكثر قيمة من شعراء

> الثّابّ والتحورّل

العهد العبابي، وهؤلاء أكثر قيمة من الشعراء اللذين أتـوا بعدهم("י").



$$
-1 \cdot-
$$

هلا المنحى الثقاني الاتبـاعي هو الـذي هيمن في المجتمع العـريب.
 إنه منحى الثبات كا اصطلحنا الحا على تسميته. لكن كان يان يابله ويتصارع







شيء، والأمر أمركمب|(11).

من خصائعس هذه الثورة أن أصحابها كانـوا يؤكدون عـلى الفعل. كانوا يقولون:
 السلطة هي سلطة الناس لا سلطة الحاكم، وألن على الـلاكم ألما أن يخضع

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

مقدمة
كـانوا (يـرجُون أن يسلٍم مـروان أو أن يعـزل نفسـههاه . ذلـك أْهم هالم يكونوا ياولون قتله عيناله(11).
 الناس الذين قاموا با بأنهم رالغوغاء من أهـلـ الأمصار، وأهـلـ المياه،
وعبيد أهل المدينةه((1):).





 عودة تأصيلية إلى الأصل الأول، النبي، وبدعاً منه .
هكذا نشأت الدولة الأموية على أحل هو انشقاق المجتمـع العربي،








 تشاء، وتحجبها عمن تشـاء. وفي هذا استمـرت الدولـة الأمويـة قبلية

رغم قيامها في ملينة حضارية وجتمـع حضاري . كـانت بدوية بلباس, مديني". ولعل في هذا ما يفسرّاستمرار الانفصال بين الماري المجتمع والـدولة :


 مطلقاً: يخضع لما كلياً، أو يرفضها كلياً.


 ببايعة يعلنها الفرد بطاعته الكاملة للنظام، ويكام الطاعة لا بكحـاربة النظام أو مراقبته. النظام مسؤول ألمام الـام اللّ أو أمام

 ولهذا كان يُعاقب من حيث أنه خروج على الإلادادة الإلمية .


 مشروعـاُ، ييب أن يخضع لمـا




الدولة هنا لاهوت أرضي، وهي تستمـد قوتهـا وشرعيتها من كـون

مقلدة
الإنسـان في وضع امتحــان منذ ولادتـه حتي موتـه، وليست الدنيـا إلا

 الملمرسة السياسية الاجتناعية، هي القيّمة عليه، فتـدينه أو تـبرّثّه . فني شـخص المليفة تتجمع العدالة والقانون، القمع والتسامح. إلنه خليفية الله وسلطته مطلقة لا يردهـا أي قانـون أو أية إرادة بشريــة . فالـــلانـة







 الامتياز هو الذي يوجب على الإنسان المخضوع للخلانلة.




 نحارج التاريخ وتبدلاته من جهة، ويرى الانيان من جها نفسه الذي يوجه التاريخ وتبدلاته.
 يتمثّل في نط من الفكر العروبوي القبَّل، واقتصادي يتمثّل في كنط من

## الثُبت والمتحورُل

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

 اتخلت من الففتوحات قوة اقتصـادية استـأثرت بهـا. وقد أشـار المختار









 واقتصادي ـ اجتتـأيي، لإبدال البنية الاقتصـادية السـائلدة وعــلاقاتهـا، بينية جديدة وعالاقات جديدة.






 والفرق بين ألتفســير السلفي والتفسير التـأويلي الـلـي قامت بـــي الفرق

رقدمة
المناوئة، هــو أن الأول يتمسك إلى جـانب القرآن بـالسّنة والصحـابة، وبخاصة الملفلفاء الثلالتـة الأول، بينا الثـاني يتخلـ من القـرآلن منطلقـه

ولم يكن السلفيون أو هؤلاء اللذين نظّروا للثبات والاتبـاع يرون أي

 الالنفصال عن المبادىء الاجتــاعية والأخــلاكية التي يقـوم عليها النظام
 يسمون القائلين بهذا الانقطاعِ. بأهل البدع والأهواء، أي كانوا ينفونمه





 اضطرابات وأمراض، وما هي، ذاتيأ، إلا أهواء وبــدع . وكا وكان منظرّرو

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

وكان أهل البدع والأهواء يرون هم كذلـك أن الدولـة هي الشكـل
 الأمـة، في ظل الشروط التي يعيثــونها، تستأثر بـبا الـطبقـة الأمـويـة

وحدها، وأن الدولة الـراهنة ليست إلا الشكـل السياسي لسيـطرة هذه الطبقة واستغلاها الطبقات الأخرى .


 عـلى الدولـة ذاتها، وعـلـل استمرارمـا





 ثانية، يزول فيها الاستغلال الذي يتجلى في النيا استئثار طبقة معيّنة بالحكم والمال، هي الطبقة الأموية.
كـان التنظير الاتبـاعي يهـدف إلى خلق وعي مـطابق لبنيـة النـطام
 الوعي هي المحافـظة على هــذا النظام . وكــان انعدام العمـل أو نتصـ
 لنظام العطاء، وكان نصيبه من بيت المالٍ تابعاً لمدى ولاثه وطاعته.

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

 المليفة (السوق الحاصة به) . ولم يكن الثاعر، من حيث هو بو بائع، في

صقلدة
موقع الإنسان الحر الـلـي يسيطر عـلى سلعته، وإغــا كان يبيعهـا، على العكس، من مـوقع الإنسـان المضطر . فهـو لا يقــدر أن يعيش إلا إلا إذا
 السيابي للخليفة، إذا جـاز التعبير. وكـانت قيمة السلعـة تابـانـيـة لمانى طاقتها على تنمية هذا الرأسمال.







 اقتصــادياً، في قـطع الروابط مــع نظام الملكيـة السـائـد والانتـتـال إلى الـلى











التّابت والمتحوّل
كان على الصعيد النظري، نقداً تغلب عليه المذهبية، وكان علـي


 الثورية التي استندت إليه تهدف إلى إزالة النظام القائم، أكثر ما كا كانت

تهدف إلى إقامة الحرية.
-11 -
اتخلتت الحركة الثورية شكلها التنظيمي الأكمل في القرمطيـة. ولئن

 الطغيان أو على „السلطان الجلائر).

وكان للحركة الثورية أهمية تحويلية كـبرى تُثّلت، على الأخصى، فيّ في







 وضعته الحركة القرمطية. هكذا يبدو أن الثورة على البنيـة السياسيـة ـ الاقتصاديـة التي يثّلها

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






 الفـلاسفة اليـونانيـون الأول، بالنسبـة إلى الأسطورة اليـونـانيـة . فتــد
 العقلنة الاعتزالية بداية لنشوء الفلسفة العربية.

كانٍ الدين قبل الاعتزالية، تعليِاُ لا تعليلًا، قبولاُ لا تسـاؤلًا، نقلًا


 الاعـتزالية، مفهـوم عقـلي. وهــو، في هــذا المستـوى، تصـوّر إنسـاني

 النقلية الدينية، كانت ثورة معرفية كبيرة: فلم يعد النقل مكور المعرفة المـة، بل صار العقل حورهــا الله نفسه صـار مسالـلـة عقلية، وتبعـاً لذلـك أمكن القول: لا حقيقة إلا بالعقل .
وإذا كـانت الإماميـة ـ الصوفيـة نقلت الدين من شَيئيّة الفكرة إلى رمزيتها، ومزجت بين الأحل والولادة، بحيث أصبح تفسير الصيرورة

يستــد إلى صـورة الالحــاد بـين الأب والأم، فـإن الاعـتزاليـة أعـطت
 يوصف، بمقتضاه، الله بأية صفة. فالل خارج العالم، مغاير له، يديره
ويدبّره من خارج •




 تقترب منه وتظفر بوجود متحرّر من الزمن والتغير.

هكذا أكد الاعتزال النصل بـين الهُ والكون، وبين الهُ والإنسان،






 المعرفة، فهو متصل بالإيمان العامي . أما اليقين فلا يقـوم على الحـبـب، وإلما يقوم على العقل .
ومن هنا قالت المعتزلة إن العقل لا النتل هو الذي يككم على العالم
 قيمة له إن تناقض مع العقلل. كان هذا تحولاً حـاسطاً في تـاريخ الفكـر

مقلمة
العربي، فلقد أَخذ الإنسان العـربي يِيرؤ عـلى أن يُخْضع الـوجود كله،




 فالتوكيد على العقل مرتبط بالتوكيد على الحرية. فلا عقل دون حـرية ،

 العقلٍ. فالمجتمع اللذي لا حرية له في هذه المارسة لا يكون عالـُلُّ ولا

هكذا أعطىى الاعتزال للدين معنى جـديـداً، وأكد عـلى أن الإنسان قادر بقوته العقلية أن يفهم الكون وأسراره ويسيطر عـلى العالم المان ويعني
 والباطل، ويعرف الحير والشر . فالمقيقة قائمة بذاتها، والعقل الإنسـانـي قادر على اكتشافها. إن إعطاء العقل هله الأولية يتضمن الكا الكـــا






 الدين هو نفسه ععل . فالعقل ليس مقيداً بأي نظام أو شكل كلمعـرفـة

مسبق، وإنا هو مبدأ كلي وضروري . فلا مصادفـة إذن، ولا معجزة، بل القانون العقلي الشامل هو الذي ينظّم العالم . وهكذا كان الانـلـو الاعتزال خطوة في سبيل نقل الإنسان من التـديّن بالنُــل والتقليد، اللى التـديّينـ بالعقل والحـرية. فهـو بوصفـه نظرة عـامة، ليس شيئـأ آخر إلاّا الـدين
 ولعله كان أشد تعقيداً لأنه لا يؤسس الغيب على الغيب، شألن الثي الدين، وإغا يؤس الغيب على العقل، أي أنه يؤكد ما ليس من شأن العقل، بالعقّل ذاته.
 الملذري، استناداً إلى حـركة الاعــتزال بحد ذاتهـا ولما ولعل ذلـك عائـد



 العقل ظل إعاناً ـ ـ أي ظل يل ينطلق من مقدمات شـلم



 الإنسان، لا على الطبيعة ، فالعقل العربي وليد التديّن لا التساؤل؛ إلنه ابن اللة والوحي وليس ابن الإنسان والطبيعة .




مقدمة
وخـلاصه، من قـوة غير إنسـانية، قـوة إلمَية تهـديه، وهـنـه القـوة هي


خارجها.
وقد انطلق ابن الرواندي والرازي في مناقشتهـا للوحي من القول:



 نافل وإما أنه باطل .

 وبا أن هذه القدرة مقيدة، تاريخياً وسياسياً واجتـاعيانيأ، بسلطة الـوحي الزمنية والدينية، فإن الحطوة الأولى في تحرير الإنسـان كا يرى الإيرى الإلحاد هي في تحريره من الدين



 يكلّ عحله الفكر الذي يصلير عن التجربة الإنسـانية ويتحقق العقـلـ في في
 الغيب. كذلك، لا تعود السياسة مارسة باسم الوحي وشكلِّلا للتصهوّر الديني للعالم، وإما تصبح ثارسة إنسانية تقوم على العقل . إن منطق الإلـاد هنـا يعني العودة إلى الإنســان في طبيعته الأصليـة

واللى الإيمال به من حيث هو إنسان. فل دام الإنسان تـابعاً للغيب، لا لا


 إلى أن تهدم سلطة عارسها الإنسان، باسم الوحي، عالـا عـلى الإنسان، أو عارسها، باسم الغيب، على الـواقع . إنـه تهديم للثريعـا الاجتياعية ـ السياسية. ولــذا كان الإلـــاد توكيـدأ على إلرادة الإنسـان



 مقابل التديّن اللي يرد الحاضر كله، فكراً وعملاّ، والمستقبـل كله اللى



 وإذا كان الإلماد ناية الوحي، فإنه بداية لــ المَوْتِه الهُ ، أي بداية
 حلت محلهاً: (أُعقل" و(أِدده). فلا أمر ولا نهي مسبقان: العقل وحـده يأمر وينهي


 يعكس هذه الأفكار واللبادىء ويئلها. فـالدولـة التي تقوم عـلـل أساس

مقدمة
ديني هي، بالضرورة، كا يرى الإلـاد، دولة غير عادلة، لأنها لا تقلدر

 من وجهة النظر الإلــادية فـاسدة، أهــلا . ذلك ألك ألـا المق فيهـا امتياز تفرضه الصفة الدينية. فالمة، فيها خاص لا لا عام



 الـلدين العام، بـل ييب أن يزال الــدين الماص أيضـأ، أي دين الفرد ذاته.




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




 بالإلحاد.

الثُّابت والمتحوُول



 شيء. وكـانت تلك مقدمـة لانعتـاق العـربي من البــبريـة ، الإميـية أو

 فكرة الفاعلية الإنسانية المغيرة، أخلذت تدخل التاريخ .





 الإنسان يكمن في الحرية والعقل، فإن جوهر الواقيع يكمن هو الوا كو كـذلك



 لتأسيسها تأسيسأ عمليأ في الثورة.

 التاريخ يبطل، تبعاً لذلك، أن يكـون تجلياً لإرادة اللّ، كــذلك تبـطل

مقدمة
الدولة المتمثلة في سلطة الملانة أن تكـون، هي أيضاً تيلبـأ أو تجسيداً لــله الإرادة. تصبح الـدولة والتـاريخ تـابعين لإرادة الإنسـان نـيان النسه.

 والتاريخ • ييب، بتعبـير آخر، أن تنتهي هيمنـة الدين عـلـل المجتمع،



 موقف الرازي وابن الرواندي إلى أن الإنسان وُجد ليحيا ليا بلا ديا دين، أي بلا أي فكرة جاهزة مسبقة، مطلقـة أو غير مـطلقة الو ألانيـرأ، لا لا يصدر
 الإنسان: الإنسان، لا الله، هو مركز الكون المان

$$
-1 r_{-}
$$











## الثابت والتحوُول

 الـدين. نحين يهرم شُكل اججتلاعي أو سياسي لا يعني أنـه هرم لأنـهـ



 فالدين بجال لتقدم لا تقدم بعلهـ
 الأكمل، وإثا هو نوع من دورات تتكرير، بانيرا باستمرار،





 يتعارض مع العقل .

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


 الإبداع الشعري. ولم يعد التوكيد، في هذه الأشكال، على القدم، بلر بل على الجّدّة الزمانه، ، كا يعبّر أبو نواس.
التـأويل، في هـذا المنظور، صيغـة عقلية لفهم الـــركــة التـاريخيـة

مقّلمة






 التقليد إلى الحديث النانىء، أو تجاوز ما لم يعد وافعيـا، إلى ما أصبـا
 الحالي يتنافس مع اللمابق. ونشّوء الحس بالحـالي يتضمن، بالضرورة، نشوء الحس بالممكن، أي بالمستقبل.

غير أن نشوه هذا الحس في الثقافة العربية ـ الإسلاميـة زاد في حلـئ





 الأول يكرر البداية، والثاني لا يراها إلا بمقدار ما تتالفـ مع التاري التايخ يضع الدين، بفهومه الـلـي ساد سلفيـاً، الآخرة مقابل الـــينيا، أو الغيب مقابل الطبيعة. وهو، في ذلك يفهــل بين الفكــر والواقـع، كما
 مغترب عن الواقع، والواقع مغترب عن الفكر. هنالك، بـدئياً، صراع
 الملاك) في تغلّب أحدهما على الأخر . طبيعي، إذنا أن أن يكون المـوقف





 الضروري تقويه .


 وهذا يعني أن يقبل بالعلاقات القائمـة بين أثشيـاء العالم، كـا شـا شاء اللهـ








 أو تفسيراً نقلياً. وكـا كانت هنـاك ثنائيـة الدنيـا والآنخرة، الـروح والبسد، نشـات

مقلرمة
ثنـائية الهو والجـلماعة، فتــد أكدت السلفيـة على أن الــوجود الإســلامي الحقيقي هو وجود الجماعة وأن الرأي المقيقي هو رأي الجماعة . فـالفرد



 مشُكلات الأمة، بوصفها وحدة وكلاً، ويعني ذلـك ألـان الحريـة مسالـلـة جماعية لا فردية، شأن الفكر.
-

إذا كانت الحركة الثورية والحركة العقلية محاولة لرفع هــا التناقض أو التعارض بين الذات والموضوع، الأخخرة والـدنيا، اللّ والعـلمالم، فإلن



 هو نفسه الله، في حضور آخر
منذ أن يعي الصوفي أنه ذاته لا غيره، يعي أن الغير يــد الـد وجودهه ،



 تنبجس الأفكار. نوحدة الأنا والأنت ضرورية لتوليد الإنسان، نشـوينيأ وفكرياً على السواء.

الثُّبت والتحوٌّل
يتجاوز الفكر الصـوفي الذريـة الفكريـة، الشافعيـة ــ السلفية، ألعني





 وفي السلوك، وهي فهم آخر للدين يغاير السلفية التقليدية.












 بذاته، وإما هي خارجه في نية الكاذب أو الو الصادق. فالحير الحير والشر ليسـا ذاتين أو عقليين وإغا هما دينان نقليان : فحقيقة الفعل إغا هي هي خارج الفعل .

مقلمة
وتمّينز الصوفيـة، في سبيل إيضـاح منهجها في المعــرفة بـين الشريعة

 الكامل كامن في وعيه هذه اللانهائية. فليس هناك شيء الميء خارج الذات
 وحـدة، وليس لـوعي الـــذات حـدود: فهي لا تعي المتتهي وحسب،
 يراه المتصوف أنه المقيقة في شكلها الحرئ المبتذل، المحدود، الني لا لا


 الباطن، أي عالم الحرية، وهو بداية العالم الذي يزول فيلم الميه التناتضض بين الوجود والماهية.



 وماهيته، ويرى أن الظاهر وجود عارض والبا والباطن وجود متأصـل، دورن أن يعني ذلك أنه يفصل في ما بينها .

هكذا يُقيم الصوفي ما تُكن تسميته عبدأ الموية المتغايـرة. المعنى هو

 وإنــا هو في مـركب المعنى والصورة، ووحــتهrا. وهــذا هـو، أيضـأ،



 بـه، أي بالصـورة. فالصـورة تعبير عن معنى لا يالـا يـوجــد إلا كصـورة. والمعنى (الموضوع) هو الصورة (المحمول) دون أن يعني ذلك ألهـا واحدة. فكأن الحميقة ليست في الذات ولا في الموضوع، وإلغـنـا هي في نسٍٍ معيّن من العلاقة بينها.

إن مبـدأ المويـة المتغايـرة هو الـلـي أتاح للمــوفية أن تحـدـد طبيعة
 واتهمت المتصـوفين بـأنم يقولـون بالـلولول أو الاتحـاد. فكـا أنـه ليس





 عبر الحلاج قبل فويرباخ بعدة قرونالا(111).



 الكون ليس إلا حجليأ للذات: الله ـ الإنسـان. إنه صـورة لمذه المـاهية

مقدمة

التي هي وحدة اللذات بطرفيها : الله ـ الإنسان ، من حيث أن الله ليس
 اللانهائيين. وهكذا يصيتح الكون مجلى الحــالت ويصبح الإنسـان صمورة الله . ولا يعود المقدس خارج العالم، بل داخلله.
$-18=$
في ما يتصل بالشـعر، والثقافة الأدبية بعامة، نعرف أن المناصية التي غلبت على الثقافـة العوبيـة ، في نشأتهـا وفي شكلها الأكمــل ك، الشعر، تعليميـة خططابيـة . كانت تهـدف إلى تحقيت غـايـة مبـاشرة، أي إلى ألن تقنع • وكل إقناع يتخخل من الإمتاع؛ وسيلة ليؤثّر، أي ليعلم ويفيد . وكـانت هله الثّــافة محـاكاة للطبيعـة أو للفعل الإنسـاني. ومن هنا تنهـم دلالـة اللدور اللذي لعبه الشعـر في الحياة الـــاهلية: كــان الشعر يحاكي الإنسان الني كان ، بدوره، يـاكي الشعـر ـ أي يرى نفسـه في
 الحياة شعراً، وكان الشعر حياة .

وبليعاً من الإسلام دخلم التنظير إلى بجال الفاعلية الشعريـة . أصبح الشُعر جزءأٌ من كلٍ هو الرؤبا الإسالامية ، وصار تابعاً لثوابتها الروحيـة


 للشعسر: إسالمي المحتـوى، جاهـليم الشكل . وفي مُنــان هذه النـظرية تكـوّنت نواة السلفيـة الثي وحّدتـت بـين اللنة والــدين، ووخلقت معياراً يقوّم الشعر بغرضهه، لا بذاته ,

وفي هـذا المنظور، تشتُــــل الفـترة الشُعريّــة التي تُسمى بـالفـــترة


 ثانية، فترة تأسيس.

من النـاحية الأولى: صراع بـين القيم الجـامليـة القـديــة، والقيم





 جهة، والعصبية القبليّة من جهة ثانية . وهما امتداد للجاهلية .

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


 سواء من حيث بناء القصيدة أو من حيث طريقة التعبير.

 الحلول التي طـرحها الإسـلام للمشكــلات النـاشئـة، وفهم القيم التي

مقلدمة
 اجتتهاعيأ أوسـع من إطار القبيلة وأغنى. لكنهم، في صميمر بجربتهمه،



 الناحية الإدارية، كثيراً من النظّم والأعراف القبلية(1)(1).

وتكشف أيام العرب في الجاهلية عن الارتبـاط العضوي بـين البنية الشعرية والبنية القبلية. وسواء קرسنا أيـام القتحطانيـة في ما ما بينهم، أو أيام القحططانيين والعدنانيين، أو أيام ربيعة في مـا بينها، أو أيـام ربيعة


 القبيلة و ما يقوله الشاعر، من جهة ثانية




 ويطمح إلى شيء آخر غيره. إنه وجه آخر للشعر البــاملي، إلى جـانـبانب

 عليهم، ومهمتهم أن يــانظوا عليـه، ويدافعــوا عنـه. أمـا الآخـرون



 الواقع الباملي، وفي حدود هذا الواقع

هذا يعني أن الئقافة العربيـة، قبل الإسـلام، كانت تتضمّن بــنـور

 والمتحول مرتبط بتجربة الحروج عليها. وكــان لانعدام النظام الـام الواحـد اللني يصهر القبائل كلها، ويوحد حياتها وفكرهانا، دور أسامي في إيباء إياء

 التحول في اتجاه أبعاد وأقاصٍ جلديدة .
وتعـود أسس التحوّل الشعـري أو نظريـة الإبداع في جـلـوروهـا إلى







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

مقدمة
أربقية هي بالضرورة الأفضل دائزاً. فالأسبقية قيمة ذاتية في الإبـداع، ، لا قيمة خحارجية. لكل إبدأع أسبقيته الماصة. ومن هنـا يتا يتفي المفهوم


 يتلاتى القديم والحديث، كا يعبر أبو تمام :

لعلّل" القاضي الالجرجاني هـو أول من شّكك، عـلى الصعيد النقـدي





 الـسن ستر عليهم ونفى الظنّة عنهم. فذهنـ




 الناس وألفوه يريهم المُطأ صوابأ، والباطل حقيقة ويكول دون تـطلّعهم إلى الحميقة أو البحث عنها.

ويضضي المرجاني إلى أبعد من ذلك فينفي أن يكـون الشعر البــدوي


 (المهلب اللذي قد صتله الأدب وشحذلته الرواية وجلته الفـطنة الـنة، وألمم





 إبداعها. وليست الحضارة حضارة اللّ، بل الإنسان الانـ وهي لا تلا تنشأ من
 الاجتلعية. وليس الوحي هو الذي يخلق القيم أو الثقافة بل الإنسانـيان الإليان






 يكول دون انحطاطها إلى مستوى الأمم العادية، أو دون العـا



رقلّمة
تهجم أو تراجع، أعني لا تتحرك إلا ين يدي البلبع. ولمذا كان لكل
 الابن، لا تراث الأب"')،

 وإلغا هي لكي تشهد على عظمة الإنسان، وعـل أنه كائن خلاّة. ثم إن العمل الفني معامر وغير معاصر في آن. فـاللحظة الإبـداعية لا لا لألـا تتطابن بالضرورة مـ اللحظة التـاريخـة، أو الـترائيـة، بـل عككن أن تناقضها. فالفنان يقيم في زمن ليس بالضرورة زمنه الراهن. ولـي في الماضي، أو في الحاضر، أو في المستقبل، أو في هله هبيـأ، في آن. ومن هنـا نفهم كيف أن لــظة العمـل الفني ليست بـالضرورة لـــــة
 الأصح هو أن الأعمال العظيمة هي التي تحدد الـذوق. الأولي تنسجم


 الجاهأأخر أخر
كانت جدلية النظاهر والباطن، المرئي والالامرئي هي الئي تُفصح عا




 للخلاص. ومن منا ندرك الدلالة في أن معظم الـذين أخذرا يبـدورن

هــذه الصورة النشخصيـة لله كانـوا فلاحـين وعبيداً، كــانوا مسحـوقين مـطرودين من المجتمع، بـاسم الغيب المجرد ذاتـه . ولمذا كـانـان مفهوم


 إلمياً، أي ثُقافة انعثاق وتحرر حتى من المقدّس .

ومن الضروري أن نشير هنا، خــالافاً للتّهم أو الآراء الثـــائعة، إلى

 جهة الرائي أو الصورة، لا من جهة ماهيته. إن ماهيته معنى مـطلق لا لا




 لـظة يشار إليه، غير ما يشار إليه.

والصيغة التي تجّد التواصل مـع الله، إما أنها صيغـة سرّه، كما هي

 في مارسة الطقس الديني، أي في تأدية الفرائض، وإئنا يكمن في تـأمل
 اللعكس، ألن يقطع الإنسان صلاته بالأشكال الـطقّسية للعبـادة، ذلك أن المعنى الحقيقي لصلة الإنسان بالله سِريٌ كامن في القلب.

مقّدمة
إن في التجـربة الصـوفية غنىٌ تـراجيديـأ فريـدأُ . فـالإنسـان الـلــي

 بامتياز وهو نتيض الإنسان المسلم، في صورته السلفية المارية التقليديـة، لأن


 من أشكال تجلياته.
لم تكتُف جدلية المرئي واللامرئي عن أبعاد جـــيدة غينـيـة في الفكر

 الشعري، هذه الإبعاد. وليس المجاز إلا اسطاً آخر للتـأويل، أعني أنـه










 كيفيته(1)"). وهكذا يكون خير الشـعر ما جــاء لفظه عـلى قياس معنــاهـ،

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




 يوضح الغامض . أما المجاز فغايته تكثير الدلالة، فهـو يخرج اللفظ من من


 الاحتلال في الشعور. الوصف يغلت اللغة، والمجاز يفتحها









 آتٍ من الوحي الذي هبط، بدوره، في نظم نـريد خــاص لا يضاهيـيه أي نظم بشري.

مقدمة

 تربطها بالوحي الإلمي أكثر مـا تربطها بالعقل الإنسـاني . ومن هنا نشا نوع من التعارض بين اللغة والطبيعة .





 الوحي ـ اللغة فشُريعة ونظام، والطبيعة إمكان واحتحال وصيرورة، ألما ولما
 الوحي ـ اللغة فنهائي، ، لا وحي بعلـه .
ومن هنا كانت العودة إلى الأصالة أو الترات، في المنظور الاتباعي







 تكمن في البيان أو الفصاحة لا في الشعر، أو تكمن في الفصـا الشعر. فالفن العربي بامتيازٍ ليس الشعر بذاته، وإنا هو الفصاحة .

نستطيع أن نقول، تبعأ لما تقدم، إن الحقيقة، في المنظور الاتباعي،




 القواعد، أي على الأمر والنـئي . وبكلمة: ثقافة واحلدة ثـابتة، تصـدر عن الواحد الثابت.



 وانغاساًا في الـرية.


 الاحتتال والصيرورة، وهكذا صار الـورجود حـركياً يتحـوّل باستمرارار،
 التجربة الصــرفية هي الـربط المستهر بـين الأطراف المتعـارضة، وتلك
مي جوهريأ خامية الإبدباع.

 تناقض دائم، بين الفرح والألم، اللعب والرصانة ، الطفولـة والـكمة.

عقلدمة
 سُخْريـةِ، لأنها لا يعود إنساناً بل دمية.
 بالأخر. ويعفي ذلك أن جوهر الإنسان والثقافة مـو التجاوز المستمر.
 عضن، وهو إذن تُريد عضض - وكل تجريد عضن يشارف العدم . وهكلا تتح جدلية الظاهر والباطن إمكان التحوّال المستمر . وينقلنا التحوّل من المتني إلم اللامتتهي ، من النمطية التـالبية، المل المـركية
 ومن هنا يتحد المحتوى والثكل في لانهايـة الحركة والتجاوزنياليا").
 التعبير. نتد نقل أبو نواس وأبو تام مسالة العلاتـة ينين اللفظ والمغنى









 المفي المقيقي، فإن المجاز كثفـ عن المعنى البطاطن وراء الللظ. إنه

## الثأبت والتحرُول












 إلى أن تُلتق بينه| بُعدأ يوحي بالمفارقة لا بالمطابقة .

اللغة الشعرية، إذن، لا تعبّر عن عـلاقة مـوضوعيـة بالأشيـاء، بل عن علاقة ذاتية وهذه علاقة احتلال وتخييل. والأثشياء فيها لا تنفـــذ إلى



 الاحتحلّ، أي المجاز، هو في منظور التحوّل، جوهر اللغة الشّعرية.
وهــذا ما أدى، عـلى صعيد التعبـير الشعري ، إلى ثــلائــة تــــولات



اتخاذ دالحروج عن المعتاده) مقياسأ لتقويم التجـربة . ولعـل الديلمي أن



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


 كان ذلك المسن هو هو.






 والمعهود، والخارج من المقدور؟|(1ri)،
 القصيدة من خارج، وإئـا أصبح قـوة تبرز الكيـان الذي أسلمـه إليها الفعل الملّآق.
 لا بمعنى أن يكـون الزمـان والمكــان إطـارين خـارجيـين للمحسـوس،
'ينضافان إليه، بل بعنى أن إنتاج المحسوس وتنظيمه زمـانياً ـ مكـانياً،


 داخليان في الأثر الفني، بحيث يكنـنــا اللقول إن التمثـال، مثلًا، ينشر الأنق وينتحه، وإن القتصيدة توسّع حـدود الأعلاق، وتجمـع الأزمنة في لـــة واحدة .




 يصور شيئأ، من جهة ثانيـة. إنه، من هذه الميا الناحية معنى : الفكرة التي






$$
-10-
$$






مقدمة
نسيان قواها الحلاقـة: الحيال والحلم ومـا يكشفـان عنـه . ومن يتمسك



 بالنموذج وكاله، يفكّر ويسلك، مؤمنأ أنه مسبوق بـا يتا يتعذر أو يستحيل تجاوزه. وهو يفكر ويسلك كأنه متهم قانع بالتهمة الموجهة إليه، فيقف
 صورة الماضي النموذجية. وفي ذلك يشعر بالطمأنينة، وبأنه يتغلب على
 منه في أن يصبح لا زمنياً كصورة الماضي النمونيا ونجيـة في وعيـه، وما يـرتبط باللزمن ضبابـا
 بل بالعلة ولا بالفرع بل بالأصل، ولا بالعالم بل بالهـ .

أما منحى التحوّل فيحاول أن ييعل من الإنسان محوراً يـدور حولـه



 منفتحاً على المستقبل، كاشفاً عن توة الإنسان وطاقاتها الحناّلاّة .

ثتم إن التـوكيد عـلى مبـدأ التحـوّل يتضمن التـوكيـد عـلى جــليـة



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

 متبـاينة، وأن فهههـا والتعبير عنهـا، منفصلان الـان بـالضرورة عن المـاضيا ومنظوراته .

والمفـارقة في صـدد الثابت والمتحـول، هي أننا حـين نحاول، نحن



 فتحفظها وترعاها في مؤسساتها السياسيـة والثقافيـة، لكن حين المين نلتمس في هذه الأمة، النور الذي يضيء المستقبل، فإننا لا نستطيع أن نراه إلا


 أن أعرضه، في هذا البحث، من زاوية العلاقة بين الثابت والمتحول. (19Vr (بيروت،

## التنسم الأول <br> أصول الالتبـاع أو الثبـات

## ا ـ الالتباعية في الغلافة والسياسةة

- 1 -

تجمع الأنخبار المأثورة، بكختلف رواتها وصيغها، عـلى أن النبي أراد









 سعد بن عبادة إلى أن يخاطبهم بقوله : (استبّدوا بــذا الأمر، فـإنه لكم دون الناس)(2)
وحـين تسـاءل بعض الأنصـار عـّا يفعلون إذا رنضّ المهـانـاجـرون
 ولن نـرضى بدون هـــا الأمر أبـدأه، قال سعـد بن عبادة : (اهــذا أول
 لا ييوز لأحد أن ينازعهم فيه.

وكان عمر أول من سمع بخبر هذا الاجتملع، فـــرسل إلى أبي بكــر


 الإجتلاع ومعها أبو عبيدة بن الجِراح"(1). ويفسّر عمر مـوقف الأنصار


 ووليّ أمورهم منهمه|(N). وأمارته، ونحن أولياؤه وعشيرته، إلا مُدله بِاطل، ، أو متجـانف لإتمه، ومتورط في هلكةه(1)،

ويقف أبو بكر الموقفـ نفسه لكن بلهجـة أكثرُ لينـأ، فيقول إن اله





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

الاتباعية في المللافة والسياسة
عندنا أحد بنزلتكمه، فنحن الأمراء، وأنتم الوزراءه(!().


 هذه البلاده)، ييبيه عمر: (إذذن يقتلك اللهّه، ويرد الحباب قائلألا (ابـل



 تنازعوهم||(1)"، ثم يسبق عمرأ وأبا عبيدة لمبايعة أبي بكر.


 .

ومن المعـروف أن الأنصار هم الأوس والحـَزرج، وأن الحـزرج هم

 عليكم مرة لا زالت طمم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جا جعلوا لكم معهم


 الأمارة، وإنك وقومي أجبرثوني على البيعةها . وقيل إن الردعليه كـان:

الـو أجبرنــاك على المـرقة فصرت إلى البحماعـة كنت في سعـة، ولكـنـا
 جماعة لنضربنُ الذي فيه عيناكِ|(10).

 النـاس أخـذوا يـطأون سعـداً وهم يقبلون إلى المبـايعـة، فقــال بعض





 فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكرب|"(1).

$$
-Y \text { - }
$$








 خالصة، ويستند الثاني إلى أولوية الــدين والقبيلة معأ، ويستنـد الثالثـ

الاتباعية في الملانة والسياسة
الى أولـوية القبيلة، وتمـتّج في هلـه الأشكــال الثلاتُـة العصبية القبليـة
 السياسية . ومن هنا نشأت سلطة الخلافة فين مهلد سياسي - ديني، - تبلي،



 إنكار لفضيلتك، ولا نفاسة عليـك بـخير سـاقه الله إليـكك، ولكنـا كنـا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً، فاستبددتم به علينـاها . ويقول الخـبـر إن علياً لم يكد ينهي كا(مه حتى (ابكى أبو بكر)|"(1)".

إن في هذا كله ما يشير إلى أن مبايعـة أبي بكر اقـترنـت بعنف استند
 مشيـراً إلى قريش . وتتجـلى مارسـة العنفـ في سلوكُ عمر بن المــطاب إزاء هن عارضن البيعة لأبي بكر كسعل بن عبادة، وإزاه من تأخر عنها،
 من المهـاجرين؛ فقــال : والله لأحرقنّ عليكـم أو لتخــرجنّ إلى البيعـة و فخرج عليه الزبير دصلناً بالسيف، فعـثُ فسقط الميفـ من يلده فـوثبوا



$$
-r=
$$

 جعلناك خحليفة في اللأرضى)("): تؤكد هانــان الآيتان أن الإنسـان يخلف

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




 اللني (اينوب عن الله تعالي في إجراء أحكامه، وتنفيل إرادته، في عـيارة الكون وسياستهه(ro)، فالمليفة لا يخلف الرسسول وحسب، وإئنا يخلف

الهل أيضأ.
ومن هنـا يككن القول إن الأفضليـة القبلية، في مســالـة الحــلافـة،


 بـاسم القّيلة، فقد أحبـح الإجمـاع عنفـأ بـاسم الجـلماعـة، وأحبحت السلطة عنفاً باسم الدين

هكــذا كانت المـلـافة سلطة مسطلقة. ويـاسم هــذه السلطة انتقلت





 لكن بـإمامـة قريش، ورسـالتها الإسـلام، لكن كما أخحـلته وحفـظته

الالتاعية في الملانة والسياسة

 آخر: מالقديمه، الأرضي. وصـار هلا والقـديمه، الأرضي معياراً للفكـر والسلوك في آن.

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

يؤكد اجتلاع السقيفة: ما سبقه وما دار فيـه، أن الملافــة (السلطة)







 وإمكاناً لنفي أية معارضة له، من جهة ثانية .
 الجتلع السقيفة لا تستمد قوتها من إرادة الناس العامة الحرة، بقدر مـا




 إرادة الأفراد الأحرار المتساوين وإثا يقررها المليفـة. إن هنالك خرورة

الكابث والتحوُول
تحكم الأنراد، وهي ضرورة من خارج إرادتهم. الـليفـة هو الإنسـان









 إنها شكلان آخران للظلم والعبودية .













الاتباعية في الملانة والسياسة
هكذا ورث عثُّان، في صيغة الشورى، مبدأ الوقوف مع (الأكثّا،





بالأعاجم(tst).

 مغالبة(r) ينتصر فيها الأقوى ووالأكثأر).

$$
-0-
$$

واوالل لأن أقـــّم فتضرب عنقي الحـب إليٌ من أن أخــلع قمـيصــأ





 اختباراً نموذجياً لطبيعة العلاقة بين الإرادة البشريـة وهذا المق الإلما


 السواء. نقد كثشف عن تناتضات المجتمـع الإسلامي وهـو لا لا يزال في بداياته، ومهّد لتجلي هذه التناقضات في أشكال من الصراع السياسي

الثقافي، عنفية وجذرية. وقد أكد مقتـل عثّان الـوحدة العضسوية بـين الدين والسياسة، بخاصة، وبين السياسة والثقافة بعامة، وانـطاقاقأ من


 اللني يرون أنه جدير بإقامة هـــا النظا اللذي يثله، وكانت النئات الأخرى وبينها الفئات ذات الماتيا المواقع الموروثة
 المواقع، وهو جانب معاوية.

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






 وقعت بقتضى العصبية، ويرى أنه الما يكن لمعاوية أن يدفـين عن وقومه، فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها، واستشائعرته بنو أمية،


 يـرى أن عِودة العـرب إلى العصبية التي قضى عليهـا الإسلام، كـانـت أمرأ طبيعياً.

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







 التشديد في العهد الأموي على الأحاديث النّبويّة التي تـدعو إلى الـي الـطاعن والابتعاد عن الفتنة وعن كل ما يكن أن يؤدي إليها(14).

$$
-V_{-}
$$

كانت السلطة الأموية تسوّغ مارساتها السياسية بكونها خـلافة، أي


 والقضاء والمِهاد والمحسبة كلها مندرجة تحت الإمـامة الكــبرى التي هي



 خروج عليها إغا هو خـروج على (الأهـل")، وهو بـالتالي خــروج على


وسلوكه، عن يقينه بأنه تجسيد حي للعصبية القرشية ولأولية قريش كما ترسختا في اجتتلع السقيفة حيث نشأت الحـلافـة

 ومتابعة لخلانة أبي بكر ـ هكا هـذا ورثت الـــلانفة الأمـوية المعـاني المستقرة


 لنـا أن الصراع بين الفئـات التي سيـطرت عـلـى السلطة والنئــات التي غلبت سيدور، في أهم نواحيه، على فهم القـرآن آلن والسنّة . وطبيعي ألن تتمسك الفئات الغالبة بما ساد واستقر، وأن تعمل الفئات المغلوبا

 المجتمع الإسلامي، بينـا سيكون فكــر السلطة التي سادت تعبيـرأ عن الثبات الموروث.

## 「 م الالتباعية فيه السنـة والانقه

- 1 -

تقوم الاتباعية هنا على الإيمان بأولية ثابتة، كاملة ومطلقـة. وتتدرّج
 القرآن . والنبي بذلك هو الأول . ويرسم هذا التدرج في الأولية، بيعـي




 ما لا يعلمه الناس كلهم. فأبو بكر راكان يعلم ما لا يعلم الـا يلم النـاس، ثـم عمر كان يعلم ما لا يعلم الناس|(").


عمر)|(T).

ومـع هذا فـإن الأول كان يستعـين بأمثـاله من يسـاووتـه في تـراءة



 مثل هذه الملمرسات التي عرفها الصحابة الأوّلون . وإذا كان الأولن هو الأتـرب إلى الله والأعلم، فإلن الأقـرب إليه كمن يأتون بعده، هو الأكثير اقتداء به(هاه .

وانتهى عصر الصحــابـة في أواخــر القـرن الأول، وكــانـان معـظمهم


سعيد بن المسيب||(").

ومنذ أوائل القرن الثاني صار مقياس حجية الفقيه وعلمه، العلم










 وقد يعمق هذا: النضال لدى شخصص جاء بعد التابعين، وذلـك بأن

الاتباعية في السنة والفنه
يكون علمه بالكتاب والسنّة، في ضوء عصره وحاجاتهاته، مضاهيـاً لعلم


 يروي الترمذي خجراً يفاضل فيه بين أبي حنيفة ومالك والشاليانعيا فيه قـولـه: ا(تفقّهت لأبي حنيفـة فـرأيت النبي




 لأنه لم يقل الفقه برأيه، بل أخذه من السنة.

$$
-Y_{-}
$$

سلك المسلمون الأوائل، من الصحـابة والتـابعين، بمتضضى الآيـة :
 هله الأسوة كلمة لأبي بكر يقول فيها: „لست تـاركأ شيئأ كان رسـول الل
 ثلاثئة أحداث أو مواقف قام بها الخليفة أبو بكـر وتعد في هــذا المجاله، نوذجية.

يتمثل الموقف الأول في خطبته القصيرة بعد أن تمت البيعـة العامــة،
 طاعة لي عليكمهاه . ويعطي هذا الموقف بالاُ لتحــديد معنى طــاعة الل

الكأبت والمحوُّل
والـرسول، ومعنى عصيـانها. وقد نشــأ حول تحـديــد هــنـين المعنيـين خلاف بين أبي بكر وفاطمة بنت الرسول، منذ أيـام خلافتـه، الأولى، وذلك حول الميرات(1)





 ال-ططاب . . . استعمله رسول الله

 فتابعوني وإن زغت نقوموني. . ألا وإن لي شيطانأ يعتريني، فإنذا أتـاني فاجتنبوني|(").

ويتمثل الموقف الثالث في حروب الردة. وكان الـذين ارتدوا يعلنـون
 ذلك أن الزكاة كانت لشخص النبي مـا دام حيأ، فـــا مـلا مسوّغ لتقــدئها بعد موته. ويعبّر عن هذا أحد المرتدين من الشعراء بقوله :





الاتباعية في السنة والفقه
 وجـاء في الكتاب الـذـي وجّهه إلى القبـائل المـرتدة قــوله : الوإني بعثت

 استجابب له وأقر وكفت وعمل صالحاً قبـل منه وأعـانها عليـه ، ومن أبى أمرت أن يقاتله عـلى ذلك، ثـم لا يبقي عـلى أحلـ أحد منهم قـدر عليه وأن












 من عهلد أبي بكر إلى جيوشه : (إذا غشّيتم دارأ من دور الناس فسمعتم فيها أذاناً للصحاة، فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ما الذي نقمـورا،

 وأقيموا، فإن أذّن القـوم وأقامسوا فكفوا عنهم، وإن لم يفعلوا فـلا شيء

الثُّبت والتحؤرل
إلا الغارة. ثم اقتلومم كل قتلة، الحرق فا سـواه . وإن ألجابـوكم اللي
 أبوها فلا شيء إلا الغارة، ولا كلمةه(م)
وبعد مقتل مالك بن نويرة تزوج خالد امرأته، أُ تميم ابنة المنهـال،




 له عمر: ألم أحـدـث أنك تـلي من أعمال النـاس أعمالًا


 النبي
 وتصدّق به، فها جاء من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائـل فخذه ،

وكتب قادة الميش الإسلالمي في اليرموك إلى عمر يطلبون منه المـدد

 نُصر يوم بدر في أقل من عدّتكم، فإذا أتاكم كـــابي هذا فتـاتلوهم ولا
تراجععوني|(17).

وغـزا عبـادة بن الصـامت الأنصـاري صـاحب رسـول الله ، أرض

الاتباعية في السنة والفته
الروم مع معاوية (افنظر إلى الناس وهم يتبـايعون كِسر (قـطع) الذهب بالدنانير، وكِسرَ الفضـة بالــدراهم فقال: : يـا أيها النـاس إنكـم تأكلون


 رسـول الله


 فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، والمل الناس على ما قال، فإنه هو الآمر|(T)



 ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثيان وفلان مولى عما مـلمر . فأرسل إليه|








الثُّبت والمتحوُل
الرسول، فيقول فم: : ارأيت رسول الش دقلاُ عِلأ به بطنه(ه) ${ }^{\text {(roo }}$

 عثـهان: قعـدت مقعـد رسـول الله وصليت صلاة رسول اله

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




 فعلت؟ نقال: : ارأيت رسول اللّ


 محمدأ

وقد رافقت حركة الاقتداء بالسنة حركة للتفقه بها ومعـرفنتها. فــأمر





الاتباعية في السنة والفقه
مسعود يقول: (اعليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضهه ذهاب أهله)|(18). وعلى المعنى نفسه يؤكد أبو سعيد الخدري(8).















ومن هذه الأصول عــدم تعليم الحديث إلا لمن قـرأ القرآن وحفـظه





 أيضاً.
-r











 الله

هكذا تكون السنة تكراراً لعمل إلمي وتوكيـلاً له. ويكـون أول من بـدأ هذا النكـرار على الأرض أقـرب الناس إلى اللهُ . فمـمارسة اللّنـة تشبهُ بالله، وتقرّب إليه.

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

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

وإذا كان يحمد أول من قلّد العمل الإلمي وكرّره، فسيكون أساسـأ



 يقتدوا به في عملهم وفكرهم .



 جلديداً لا يتنـاتضى معها. وهـذا ما ينـطبق مثلٌا، عـلى استبقاء الـحجـر الأسـود والكعبة، وغـيرهما، واستبقـاء الشعر أيضـاً كأداة إعــلاميـة فيـا

نحدمة الدين
والسنـة تستملّ صستهـا المطلقــة من كـونها تثبيتـأ لــوحي اللّ . إنها





 "أثانا با لا يُعرفس)(12"، هي نفسهـا الكلمة التي ستُطلق على من يُتهم•

## الثُابت والمتحوّو



 بالسنة، والابتعاد عن غير المعلوم .



 النظام الإسالامي, من داخلا













 بحظه،(.)

الاتباعية في السنة والفقه


 والزبير بن العوام وطلحة. وانتهه العباس لذلك فقال لعلي :








 فيهم عبد الرممن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوأ عــّا الجتمع عليـه الناس|(45)

ولئن كان اعتماد الصحابة الأول على الرأي، وبخـاصة في السيـاسة
 فقد عمل، من جهة ثانية على تحيين اللسنة أي تفسيرها با يالائم الحيـاة المتجددة ومقتضياتها.

- ₹ -

كــن تعليم السنة يقـترن بتفسير القـرآن . وكان القصــد من التفسير
 يتناول من الآيات القرآنية إلا صالمحكات)، لشُرح غامضهها، ولتفصيل

الثابت والتحورّل
المجمـل فيها. وكـان، في شُرحه هــذا، يقوم عـلى النقل (إمـا ورد عن
 فيها بجال كبير، كتفسير الــروف المقطعة: ألم، حم، يس، وكا وكأسبـاب النزول والناسخ والمنسوخ،(n) (n)















 (توفي سنة •10 هــ، )، نهو يفسرّ القرآن كله، آية آية(1).

وني نهايـة عهـد التـابعـين، أي حـوالى •با هـ هـ ، ، كـانت النـظرة


الالتاعية في السنة والفهه
الـرأي، ولعل الـطبري خير من أوضحح معنى التفـــيـر وحــد شروطـه








 المفسرين بإصابة المق، أوضحهم ححجة). . ولا يكون وضوح المانـا المجة إلا

 الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمةه . .





 إصابة خارص وظان، والقـائل في دين الله بـالظن قــائل عـلى الله ما ما لم
يعلم||(10).

## 

(انـــا كنت لأقـول شعــرأ بعــد أن علّمني الله ســورة البقــرة وآل
(1) عمران|

لبيد بن ربيعة
(اروووا من الشعر أعفًّه(")

عمر بن الحطاب

$$
-1-
$$

يقترن، في القرآن، اسم الشاعر بأسلاء المجنون والساحر والكاهن، ،







 بحارق عن مزاولة قول أو فعل يرّمّ في الشرع أجرى الله سبحانه سنته

الاتباعبة في الشعر والنتد





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


 المالق لهذه الأشياء عندما يقرأ الساحر رقى خلم إلـا
 السحر بالقرآن والخبر|(4)

وهذا يعني أن السحر الذي هو في الأصل موضـوع للا خفي سبيـه،







 فجعله أداة لـلدمته.

## الثُبابت والتحوُول

- Y -

هذه الوظيفة المديدة للشعر التي أشار إليها القرآن، أوضهحها النبي


 وطيب|(11"). وضمن مذا المنظور، ندرك أهمية الدلالة في مـا يُروى عن












 النبي

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

الاتباعية في الشعر والنقد
يقتل من جاء تائباً. وإلا فانجُ إلى نجائك، فإنه والله قاتلكّه(1"). وهذا












 العامري تقديرأ لعلقمة الذي كذب أبا سفيان في ما قاله عن الهي النبي عند قيصر(")، ونهى عن إنشاد قصيدة الأفوه الأودي الرائية الئي يهجو فيهـا
 الصّلت يَرّض فيها قريشأ بعد وقعة بلد ويرئي قتلاممبر(r7).
غير أن النبي كان يستحسن، بالمقابل، بعض الشعر الماهلي، فـــد
رُوي أنه أنشد تُول عنترة:
ولـــــد أبـيـيـتُ عــلى الـطُوى وأظـــلّه



ويروى أنه أنشد قول أمية بن أبي الصلت:


قلبه|)(r)، وحين أنشده مرة الشّديد بن سويد الئقفي شعرأ لأمية نفسـه أخذ النبي يقول: (ههيه هيهه) مستزيداًّانهr)،





 بعقيدة الدولة ومصلحتها: لا يقوّم من حيث فتنته وبمـاله، وإنـا يقوّمُ من حيث فكريتّه وفائدته .
$-r-$
 الشُعر ويفضلون الشعراء انطلاقاًأ من هذا الموقف. فحين سمع أبو بكر قول زهير في هرم بن سنان :


أي يكون ستراً دون الفاحشات، من دون الحيرات، قال: الهـكــا


الاتباعية في النعر والنقد

 والأخبار(N)، ازداد إدراكنا لأممية هذا الـدكمـ .
واتخــذ عمر بن الــطاب من المضمون الـديني ـ الأخلالاقي مقيـاسـأ






وسـأل مرة ابن عبـاس: هــل تـروي لنــاعـر الشعـراء؟ فقـال ابن عباس: ومن هو؟ قال: اللي يقول:




 وإنٍ الــة
 عليه قوم من غطفان سألمم عن القائل :
 ولــيس وراء الــله لــلمسرءٌ مـــهــبُ

فقالوا له: إنه النـابغة. قـال: (همو أشعـر شعرائكمهاه، يعني أشعـر
 الأكمل والأبقى(r)



 على الشعر الذي يستلهم أخلاق الإسلامه وإغيا تعـداه إلى معاقبـة من




 أن أرفعها إليك، فإن أنت تضيتها همدت الهّ تعالى وشكـرتك، وإلـ وإن لم

 فقير. فقال عليّ: يا قنبر، ادفع له حلّتي الفلانية، فللم أخذها مثل بـين يديه نقال:

الالباعية في الشعر والنتد



 منازفمم(ren).
وني روايـة أن عمراً سـال علياً: امن أشعـر النـاس؟ قــال : الــني أحسن الوصفس، وأحكم الرّصفـ، وقال الحق .




إن في هذا الحبر مـا يكمل الحــورة عن موقف الصـحـابة في تمـويم



 (أرووا من الشعر أعفّها

- ₹ -

كانت أعمال النبي وأقواله، بالإضافـة إلى القرآن، مقيـاساً ونــوذجاً

## الثّابّت والتحوّولّ

لكـل قـول وعمـلـل . فمن الـطبيعي، إذن ، ألن يكـون مـوقف القـرآن

 يتينـة، ، بالمعنى التـاريئي" الـــالص، ولا

 الناحية، دلالتها. وبا أنه لم ينشأ، في عهـد الرسا

 الطبيعي أن يؤدي غياب الرسول إلى الجتهادات في فهم هذه الشوئ الشؤون، تفاوتت بل تباينت أحهاناًا.









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

الاتباعية في النبعر والنقد
.اللفظ قـالب المعنى، والمعنى قلب اللفظ وروحه، فـإذا وجــد القلب لا لا لا ينظر إلى القالب، فيكون الحكيم الموزون كلامه حكيـراً ولا يخرجـه عن


أما في ما يتصل بالتفاوت والتباين فتـد رأينا في طـرفـ من يبا يبالـغ في في



 لا يدافع عنه اطلاقاً، بل يقصر دفاعه على النُعر الذئي لا لا يتعارض مع مع
 الشعر غريزة في العرب وفطرة، لا يككنهم أن يتركوه، وهو مو ما يعبر عنـه











 امرىء القيس، سبق أن أثرنا إليها .

## الثُبابت والمتحوّل

ويعكس تضارب الآراء في المفاضلة ين شعراء الجاهلية، وبخـاصة

 لابن رشيق المى أن أمرأ القيس كان، في هــنـا الصـده، المـوضوع الأول




 جهة الغي" والبطالة. فهذه العلّة، وقد جازي




 تعبيره عنها، أي هو الشعر بالذات.
$-0-$
يتيح لنا ما تقدم أن نستخلص الأمور التالية:



 الشُعر وسيلة إيديولوجية إسلامية ليحارب با با الإيديولوجيـة الماهليــيـة .

الاتباعية في الشعر والنقد
ومن ثم رسّخت هــنه اللسنـة في الصراع دأخـل الإســلام(1)"، فصـــار الشـاعر يكتب قصيدته بحيث تولّد في نفس سامعها تـداعيات فكــرية ،



 ملى ارتباطـه بالـدين. والأشياء كلهـا: الأنكار، الأجسـام، الألوانوان،






 ويهنّب، وتكون المارسة الإسالامية الأولى هي التي أسّست لـا نسميه، اليوم، بالشعر الإيديولوجي المارسي



 يكئف عنهـا الوحي بـل لأن الإنسان، بـطبيعته المحـدلودة العـاجـزيزة،
 باله . ليست المسألة، إذن، بالنسبة إلى الإنسان، أن يعـن ألمرف المجهول، فهذا من شأن الله لا من شُأنه، وإغـا المسألـة هي أن يشهـلـ لـا كــا كشف

## الثُابت والتحورُل

عنـه الوحي، ويُجّـده ويـفظه. بـل ليس ثمــة مــا يسـوّغ البحث عن المجهـول لأنه يصبح، فئهـهـا هذا المنظور، شكاً في الـوحي، وبـالــالي، كفراً.
وما كشف عنه الـوحي موجـود في الكلام المـوحى . فالحقيقـة، من




 وليس لاكتشاف أجوبة أو حقائق جديدة غيرها.

ثالثاً ـ إن وضوح المضمون وثباته وكــاله يــا أدى إلى عدم التمييـز،


 العلمي شكلاّ من أشكال الـوعي الشعري ـ وإذا كــان الوعي العلمي

 التخيّل . الشعر، إذن، لا ينتج عن بجرد الإدراكا ، بل عل عن إدراك أك أعاد


 اللشعر فيضعه وجها لوجه مح صورة عن هذا الواقع .

هكذا أصبح الشعر، بحسب النظرة الإسلامية، فــاعلية (اعلميـة):

الاتبامية ئ الثعر والنقد
أي تفسيراً للواقع الديني، ورسراً له، وتمجيداً ووصفاً. أصبح، بتعبير



 تقدم صوراً غير حقيقية، وتستند في تأثـيرها عـلى الإنسان، إلى مـا فـا فيه من الضعف، فتنتصر انطباعاته المسية الماطئة على أحكــامـامه العقليـة،










 والحلم. فالرؤيا تُتصر، كا ترا ترد في الأحاديث، با با هو مبوبو أو حسن






## الثُّبت والتحوُول

 المتكلم إلا وسيطاً يفصح به المعنى عن ذاتهـ . فالمعنى يكتوي المتكلّم كـلمـا
 يتجاوز الفردية، ويركـز على المهــد المشتركُ من أجــل أن يكتمل عـالم الإيمان.




 وكل تتويه شُر" أو مرادف للشر .

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

وبــا أن تلك الحقائق مشـتركة للنـاس جميعاً، فـإن مكـان الإجـادة





 وبهذا يحدل تساوٍ بين اللفظ والمعنى فيكـون اللفظ بقدر المعنى، بحيث يصحّ القول إن الاسم هو المسمّى .

الاتباعية في الشعر والنّد
خامساً ـ يككن القول، تبعاً لما تقدم، إن الإسلام كانٍ نفيـأ للشُعر،
 القرآن، مصدر معرفة ثانية وبطل أن يكون مصدر معرفــة أولى ألى ويعني
 شأن الكلام بعامة، أي أنه أصبح مارسة عقلية تعبّر عن موقف جما باعي

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










 أيضأكرأها
سادسأ ـ الناقد المق، بحسب النـظرة الإسلاميـة، هو الــلـي يتمنٍ
 إلى معرفته بالسابق، وهذا يعني ألن على النـاقد أن يعـرف الثيء الني الذي

## الكُّبت والتحجرّر

يتحدث عنه الشــاعر، وأن يكـون قادرأ عـلى معرفـة ما إذا كــان كان كام





 الاجتقاعي







 تقويه سياسياً وأخلاقيأ واجتزاعياً.

- 7-

يُـروى عن عمر أنـه تالل في تفضيله زهـير بن أبي سلمى : الا




r.\&

الاتباعية في الشعر والنقد
جودة اللفظ وجودة المعني، انـطلاقاً من هـذا الموقف. فـاللفظ لا ييوز





 موافقة للدين .

 الاتباعي، بعامة. وهو النقد الذي يربط بين الشعر والأنخلاق، ويـرى أن الشعر فاعلية تعليمية .

$$
-V=
$$


 كتـاب موضـوع في القرن الـرابع يضم طـــئفة من الأنبـار والروايـات تكثف لنا عن جملة من هذه المبادىء. . اسم الكتاب (المـوشح : مـآخلذ







الثُّبت والتحورُول

$$
-1-
$$

يبدأ المرزباني بتعداد العيوب الموسيقيـة(09)، ويهمنا أن نقف عنـد ما ما يتصل منها بموضوعنا بخاصة، الإكفاء والتضمين . الميا أما الإكفاء فنشاز فين في
 بـأنه (غلط من العـرب ولا يكوز ذلـك لغـيرهم، لأنـه غلط والغلط لا لا يعيل أصلأ في العربيةه(1).

ويقول المرزباني إن هناء الغلط يقـع إإذا تقاربت غخـارج الحروف: كالغين والعين، والميم والنون، والصاد والسين، والطاء والدالدالن، والثاء والواواه، وئثل على ذلك بعدة أمثلة(1י).




 الفاتل إذا جاءت قوة من الحبل تخالف سـائر القـوى . . . قال وسمّيت الالكفاء ما اضطرب حرف رويه، فنجاء مرة نونــأ ومرة ميـاً ومرة لامــأ، وتفعل العرب ذلك لقرب خرج الميم من النونه(1)".






الاتتاعية في الشعر والنقل
 واحلدة وبحرف رويّ واحل، بحيث لا يموز للشاعر أن يقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { اجمــال وفــارت جـــيرة } \\
& \text { زُ }
\end{aligned}
$$

وصــانَ غــرابُ الــبــنِ أنــتّ حــزيـنُّ
تــنــادوا


 القافية، ويؤدي إلى تطوّر مهـم في بُنية القصيدة من الناحية الموسيقية . أما التضضمين فهو (ابيت يبنى على كلام يكون معناه في بيت يتلوه من بعده مقتضياً له()، كـون القائل :
وســــــد فــــــــــائــلهـــم والــرّبــاب

وســائـل هــــوازن عــنـــا إذا مــا

بــواتــرَ يــفــريـن بَـيـــضــأ وهــامـا
والعيب فيه كامن في أنه يكلّ القـافية، أي يلغي الفـاصل والــوقف
 يكون فيه أقبح من قول النابغة الذبياني:




لكن التضمين بطلٍ، هو كذلك، أن يكون غلطأ أو عيبـأ، بل إنـه أصبح عنصراً تكوينياً في بناء القصيدة .

$$
-9-
$$

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


 جندب لملا: قولا شعراً تصفــان فيه فـرسيكما عـلى ثافيـة واحـدة ورويَ واحد .

فقال اموؤ القيس :

وقال علقمة:


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

قال: وكبف، قالت: لانك قلتَ:
 ولــلزجــرِ مــنــنُ وقـعُ أخــرج مـهـــنـب

$$
r \cdot \wedge
$$

الاتباعية في الشعر والنقد
فجهلدت فرسك بسوطك في زجركُ ومريته فــأتعبته بسـاقك. وقـال
علقمة :
فــادركــهـن: ثـــانــيــاً مــن عــنـــانـهِ


 والنمـوذج هـو: فـرس يسرع، دون أن يضربس ودون أن يتعبـ. وتــد

 والشاعر اللّي يستعيد النموذج هو الشاعر الأفضل .
ومن الأمثلة على غخالفة اموىء القيس للنموذج، قوله يصف ناقته :


فقـلد ذُكر أن الأصمعي عــاب عليـه هـذا القـول لأنـه (اإذا غـطّث
 المـرزبأي: "اوهـذا خحطه، لأن شعـر الناصيـة إذا غـطّى العـين لم يكن الفرس كرياًّ)"

ومن هذه الأمثلة أيضاً قوله يصفس الليل :
ولـيــل كــمـوج, الـبــحــر أرْخـى شُــدولَّــه


$r . q$

## 

فــنا (العادة غـيره (أي غـير المعنى الـلـي يشـير إليـهـ) والصــورة لا ولا
 جارية بهها وهو مستحيـل (افي المعقولها . والعـادة في ذلك هي مـا أبمع عليه الشعراء بدعاً من النابغة في قوله:

(מفإنه جعل صدره مـالفأ للهمـوم، وجعلها كـالنّعم العازبـة بالنهـار



 مرامي النظر الذي لا بد أن يؤدي إلى القلب بتأمله سبباً يخفف عنـه أو يغلب عليه، فينسى ما سواهر .

وهكـذا فإن العيب في أبيـات امرىء القيس، الاعنـد أمـراء الكــلام



 بعامة، فاغتفاره هو أيضاً شُلوذ.

ومن هــنه الأمثلة قول امـرىء القيس : (افمئلك حبـلى قـد طـرقت

الالتاعية في اللشعر والنقد
وبرضعه". وقد عابوا عليه ذلك، (فقالوا: كيف قهد للحبلى والمرضع


 فنباً، واتُّهِ أخلاقياً (بنقص المَّةهاه .
ومن الأمثلة على غخالفة النموذج قول الأعثى يصف امرأة:


 أَن الأعشى خالف نودجّ المُّأة الكرية وهي التي تُزار ولا تـزور. ويعبرّ عن هذا النموذج شاعر بقوله :
ويُـكــرمــهــا جــاراتُـا فــيــززنْها

-1.-
لكن مطالبة الشاعر بـطابقة النــوذج وعدم الثــــوذ عنهـ تؤوي إلى








الثابث والتحورّل
ومدلوها الحِيّي" العادي، قد يكون نقداً للعلم أو الفلسفـة، لكنه ليس
 والىى أن يصبح نقد الشعر منطقياً، عقلياً.
ومن الأمثلة على هذا النمــد الذي يـطالب بالمطابقة فيـانـذ اللفـظة
بعناها الحرفي ما عيبَ على امرى، القيس في قوله :






 اججتلع الكواكب في الثريا ودنو بعضها من بعض بإلما بلوشناح المنظم بالودع



 يغر"ها هذا فأي شيء يغزّهمال،

الضفادع :



الاتباعية في الشعر والنقد

 بمقياس المنطق و(العلم".

ومن الأمثلة على هذا النقد ما يِيب على الشهلخ بن خـرار الغطفاني في قوله يخاطب ناقته :


 رســول الله فقالت : يا رسـول الله إني نذرت إن نجـوت عليها أن أنحــرها، فقـال الـ رسول الله للشهاخ لـا أنشــده البيت: بئس المجازاة جــازيتهاها . وهـذا ما كــان يراه


هذا المثل نموذجي في ما يتصـل بالتفسـير المنطقي ـ الـــرفي ـ العقلي
 عـلى تفسير خــاطى يعود إلى أْخـذ الألفاظ بمعـانيها الـظاهرة المـرفيـة


 سيقتلها. فهو يقول إنه يتخلى عن كلـ شئ شيء في سبيـل أن يصل إلى إلى مـا يريد. وهو، إذن، لا يستهين بناقته، بل إنه عـلى العكس، يعظّمهـها، لأنها وحدها التي ستوصله، فهي جزء من غايته.
 الاستقصاء، في هذا الصلدد(x).

للده النظرة النمـوذجية ـ المنـطقية شكـل آخر يتمثّل في الربط بـيـن الشعر والأخلاق وتقوئه أخلاةقيأ. فمـا أخلذ على امرىء القيس اوفجوره








 أُبــي يمتاز بقـوته وسيـطرته . ومن هـذه الناحيـة وصف الأعتى بـأنـه (أَخنث الناس)" في قوله :
قــالــتْ هــريـرةُ لــمــا جئــتُ زائـرَهــا

ووصف النابغة كذلك بأنه (اخنّثه) في قوله:


ومن هذه الناحية أيضاً كان الأصمعي يقول عمّن ينفي عنـه الشعر

الالباعية في الشعر والند
مثل عديّ بن زيد: (اليس بفحل ولا أنثى |(Kt).

وقد تجلت هذه النزعة الأخلاتية في أمثلة كثـيرة أوردها المـرزباني ،
نختار أكثرْها دلالة. منها ما عِيبَ على طرنة في قوله:



إإذا تغيرت عقولم")، والميد هو أن يقول الشاعر كا قال عنترة:


وكــا عــلمـتـت شـــائـــلي وتــكــرّمـي
رلأنـه احـترس من عيب الإعطاء عـلى السكــر وأن السكـر زائــد في سخائها) . والكلام الأفضل في هذا الصلد قول زهير:

 هذا التقويم عن حُسْبـان الشراب قيمة سلبيـة بإطـلاقِ

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

ومن هله الأمثلة ما أخذه النابغة على حسان بن ثابت في قوله :



 وأميافك وفخرت بن ولدت ولم تفخر بـن ولدكـرا . وفي رواية أنه قــال
 وإالأسيافـ جمع لأدن العدد، والكثير سيوف. والجفنات لأدنى العـدد، والكثير جفانه) ${ }^{\text {(1) }}$ (النموذج الأنحلاقي اللذي خالفه حسان هنـا يتمثل في الأمور التالية:
1 - يـيب أن يفتخـر الشاعـر بابـائه الـذين ولدوه، لا بـابنائـه اللذين يلدهم أو تلدهم نساؤه هـ
Y - Y


رجل من كلب بقوله:


ويقول المرزبـاني بأن الشاعر هنا پاحترس من الزليله الذي وتع فيـيه

 وهكذا فضل بدافع أخلاقي بيت بالغ الرداءة ، من الناحية الفنية، على
 الذيّي يعبّر تعبيراً فنياً جيداً .

الاتباعية في النعر والئند
r ـ في بجال الكرم والشجــاعة تجب المبـالغة ؛ لأن المعيـار هنا هـو في الكثرة

ومن هــنه الأمثلة المكم الذي قيـل في صدد المفـاضلة بين جـريـر والفــرزدق. ففي الـروايــة أن مسلمــة بن عبــد الملك سُئـــل : پأي
 يهلدم، وليس يقوم مع المخراب شيءـ||(AN).
ومن أمثلة اتخحاذ الموقف الأخلاقي معياراً لتقويم الشعر ما يُروى عن عقيلة بنت عقيـل بن أبي طالب من أنجا كـانت (يُجلس للناس")، فبينـا
 فقالت له : أنت القائل :



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

 يــوتُ المـوى مــني إِذا مــا لُـــــيـتُــــــا


ثم قيل: هذا كثير عزة والأحوص بالباب، فقالت: ائلنّنوا لمــا ثم أقبلت على كثير فقالت: أما أنت يا كير فالأم العرب عهداً في قولك:

ولم تريد أن تنسى ذكرها؟ أمـا تطلبهـا إلا إدا مئلت لك. أمـا والهـ
لولا بيتان فلتهيا ما الثفت إليك، وما قورك :


عـجبـتُ لـسعي الـدمــر بــيـي وبـــنـا

ثم أقبلت عـلـ الأحوص، فتـالت: وأما أنت يـا أحـوص، فـاتـلـّ العرب وفاء في تولك :






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

إن هذا التقويم الانغلاتي اللـي لا يابه لدخيلة النفس يعلن دستورأ أو عهداً للحب ويطالب الشاعر بـالونـاء له، بحيث أن تيمته كثـاعـر تتوقف على مدى وفائه.

الاتباعية في الشُعر والنقد
وكان شعر عمر بن أُبي ربيعة موضم اختبار داثم لطبيعـة الصلة بين



 فقال له : يا فاسق، ذالك لأنك أطول قـريش صبوة، ؤبـطؤها تـوبةه).

ألست القائل :




أغربْ|("(4).

وئ رواية أن سليلان بن عبد الللك حج مرة فمنع عمر بن أبي ربيعة من الهـج مع الناس ذلك العـام، موأنـرجـه إلى الططائف حتى تضى الناس حجهم||(1)").
وضمن ملا اللظظر الأخلاقي كان النفاد ينفدون شعر عمر. يروى أن سعيد بن المسيب أنشد تول عمر:


فقال: ما له قاتله الله؟ لقــد صغر مـا عظمـه الله عز وجــل . ماله: (روالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديمهـه . وتضيفـ الروايـة : (اهما كان له عز وجل فهو عظيم حسن جميل||(1)".

الثُّبت والتحعُول

 الثقفي لإعلانه في شعره أنه يعارض تحريم المُمرة تم تم نفاه عمـر ومات






لأسباب سياسية .

## الثسس الثانـي - أصول الإبداع أو التحول

ا ـ المركات الثوهية
-1 -
كانت الإمامة أو الحلانة مدار الحلاف بين المسلميّين وأساسـه، منذ















وكــان من الطبييعي أن يـرافق هــذا الانتســام الاجتـطاعي، انقسـام في الأفكار والمعاني.

- Y -
(أنكر الناس على عثيانه) سبعة أمور:

1- اههبته نُس أفريقيـة لمروان، وفيـه حق اله ورسولـه، ومنهم ذور القرب واليتامى والمساكين،
Y - Y
「
 اللذي صلى بالناس وهو سكران
0 - وااتـــركــه المهـاجــــرين والأنصــار لا يستعملهم عـــلى شيء ولا يستشيرهم، واستغنى برأيه عن رأيهمبا
 والأعطيات على أقوام بالمدينة ليست لمم صحبة من النبي، ، ثم لا يغزونه ولا يدافنعون

ظهور الناس)(").

وتكشف هذه المآخذ من الناحية النظرية عن ثلاث قضايا: الأولى،
 ما يشير إلم نشوء نواة لمعارضة السلطة من المحرومين والمبعــينـين بعامـة
 بـالسلطة يلتفون حـولا ويـدافعون ثنهـا. والثالثـة، هي أن السياســة

الحركات الثورية
أخلت تزداد بروزاً وتقدماً لتشغغل الاهتلام الأول في حياة المسلمين.


 من مناهضته.

$$
-r_{-}
$$
















 ويبدو أن التفاوت في حيـاة الناس، من النـاحية الاقتصـادية، بـين

> الثّابت والمتحوّل








 وعينيهاه وأمره بإرسال أبي ذر إليه، حيث نفان إلى المى الرّبَّنَة.





 الإسلام:
أما الظاهرة الثانية فتتمثل في مضمونون قوله، مرة، لعئلن حين كـان يتردد إلى المدينة (اغخانـة الأعرابية): : حتى ييذلوا المعروف، وقد ينبغي للمؤدي الزكاة ألا يقتصر عليهـا





الـركات الثورية
ومعنى هذه الظاهرة أن أبا ذر كــان يبشّر بأخــلاق تتجاوز الفـري


 الغاية، وإنا الغاية الإنسان.

- $\varepsilon$ -



 وعلقمـة بن قيس النخغيـان، وفيهـم مـالـك الأشـتر في رجــال. . فقـال سعيد: إغا هذا السواد بستان لقريش . فقال الأشتر: أتزعم أن الن السواد




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

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

الثابت والتحوٌّل
 يكوطهم في الباملية وهم على كفرهم بالشّه، أفتراه لا يكا يكوطهم وهم علا على
 الإرادة الإكمية . وهـو لــذلـك (جُنــة لا تخـتـرقا) . وهؤلاء الــــين لا لا

 رفعلةً لفارسها. وهم تبعاً لذلك، بـلا دين ولا عقلّ، وهمهم الفتنـة







 تنفع فيه إرادة الإنسـان. وإذا كان الأمـر كذلـكـك، فليس الإنســانـان أو


 قريش دون قريش . وتزداد هله الدونية تبعـاً لازدياد العـداء لقريش أو معاندتها

ومن النـاحية الثـانيـة يــول صعصعـة بن صـوحـان بلسـان هؤلاء
 بالإنسانية. ثم إن النظام القائم المتمثل بععاوية إنــا هو، تبعـأ لذـلـك،

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

ثمة، إذن، وجهتا نظر : الأولى تتخذل من القرشية والسنّة والجماعـة



 الناس وتطلعاتهم. فالجماعية لا تجيء من فوق، من من آلية المكمم، وإئــا تنبثق من إرادة النـاس. أضف إلى ذلك أن في وجهـة النظر الثـانية مــ ينفي أحقية الأصل والنسب والحسب، وما يساوي بين الناين الناس، بحيث تكونٍ الأحقية في الجلدير، أياً كان، سواء كان قرشياً أو غير قرشي" ا"'،






 هو فيه من دبرة دابته وقمل, فروهها ، وارتأى سعيد بن العـا


 رأيأ غامضاً أغضب الخليفة(1)، وأخذ عثلمان بججمل هذه الآراء، فـامر

علاله بالتضييق عليهم أو إبقائهم في أرض العــو وعزم عـلى حرمـانـم من أعطياتهم، ليحتاجوا إليه، ويطيعوه.

 نيـل من أحد، وأصحـاب رسول الله
 وكعب بن مالك وحسان بن ثابت. فاجتمع الناس وكلّموا عـلي بـلي أبي



 على صماخهه، إن بلغه عنه حرف جلبه


 خلافنه، فيرد علي بأن معاوية كان يخاف عمراً ويخضع له لكنـه (ايقتطع الأمور دونك وأنت تعلمها فيقول للناس: هذا أمر عثيّلان، فيبلغك ولا تغيّر على معاوية)(19).
وبين أهم ما أخذ على عثيان استسلامـه لبطانتـه الأمويـة الفاســدة،



 على الإمام . منهـا مثلًا : (من خـرج وعلى النـاس إمام ليشتق عصـامـم

المركات الثورية

 الـلديث صيغة ثـانية للدحـديث الأول. ويُروى، في هــنـا الصدد، عن عمـــر بن الخـطاب أنــه قـال: الالا أحــلّل لكم إلا مـا قتلتمــوهوه وأنــا شريككمب|)(18) .


 سياسية تتصل بالإمامة والطاعة .




 تكلّفوا وابتدعوا|)(ro) . وفي هذا إشارة صريكة إلى أن الابتـلداع يبيء من خارج. وقل أصبح هذا الأمر قاعدة مطلقة . فساد الاعتقاد ألن من يأتي



 قرن بين الاججتهاد في الرأي، والمُيانة. فكل من يعزم أن يفكر بحرية،




فكل معارضة لمليفة المسلمين إغا هي معارخة للإسلام ذاته. من هنا، كانت الرسالة التي كتبها المليفة عثمالن قُبيل مقتله ووجها إلى (المؤمنين والمسلمين)، عثابة تنظير سياسي للعلاقة الدينية بين الإين الإمام





 إنه قال في آخر خطبة خططبهـا في جماعـة : صإلزمــوا جماعتكم لا تصـيروا أحزابأَ)








 الاتباع أو السلفية .

- 0 -


الحركات الثورية
ذر الغفـاري. وكان يبشّر من ألجـل إلغائـه، ويصل في تبثـيره إلى حد



 تفتحت عن الحركة الثورية من جههة، وعن الحـركة الثأويليـة ـ العقّلية، من جههة ثانية .
لقد نبهت إلى أن وجود مظلومين مضطهلدين ومقربين أغنيـاء، دليل على أن الإسام الذي يساوي، مبدئياً، بين الناس لم يتحقق .
 وعمارسته، مشروعاً لتحقيقـه .




 تاريحخ الناس وأعالمم . فتحرر الإنسان من الـظلم لا يتم إلا بأن يكقّ الإنسان نفسه بـالمارسـة العملية خـيـد القوى التي تقمعـهـ . هكذا إتجـه

 ذلك يجب أن يُمارس في الحياة الدنيا . والجلنة التي يعـد بها الـدين يجب
 الأرضى، لا أن يكـون هـذا التحـرير بجـرد وعـد بـملكـة في مـا وراء الأرضص. وفي هــنا ما يتضمن القـول إن اللدين لا يمكن أن يتحقق مـا

دام الإنسـان معلبـأ، مضطهـدأُ وعـلى هـنا يصبـع العمـل الــديني الأساسي محاربة العذاب والاضطهاد. ولا يتم ذلـك إلا بالانـطلاق ملا من



 البدء إذن في إقامة الدين يكمن في البلدء بإزالة الاضطههاد عملياً. هكذا أعلنت ثورة أأهل الإحداثه هناية دور التبشير، وبـداية دور التحقيق : كيف يتحقق الــدين، أي كيف يتحقق الإنسان الـنـي به الدين؟ هذا هو السؤال الذي.أخذ يشغل الناس بعد مقتل عثيان.

$$
-7-
$$











 ووتحد الأزارقة من الموارج بين النظر والعمل، فتــلال إن (التقيّة غـير

الحركات الثورية



ويعني ذلـك أن الحـوارج وضعــوا نـظريــة خلع الإمـام المـــائـرَ،






 أيضـأ. فقال عـلي: لعمري إن رمهم مني لقـريبة، ولكن الفضــل فـي في
 علي موضـع فضل بـالضرورة، وأن الدين هـو هلا المـوضع . فـانـلناس



 والحير، أو النقص والفضل ليس في بجرد النسب القرشيّي، وإلغا هو في القرب إلى العدل والحق والبُعد عن الجور والظلملم. فقد ألكد علي مبـدأ





الثأبت والتحدورل





 لذلك، الثورة. ومن هنا كانت حياة الموارج نورة مستمرة .

$$
-V=
$$

















الـركات الثورية
ووجوههم)(10(0) وكان هذا الاجتلاع نقداً ذاتياً من جهة، وتخطيطاً للعمل


 زمن التحرك ومكانهدهr







 سبيل الحق ربا قدم فيه المجاهد حياته ذاتها، فوق ما ما يقدمه من مالله.
 ويستبسل سليليان بن صرد وأصحابه، فيمـوت معظمهم ولا يـلا يبقى غـير القليل (00)
 بـاب الثورة المستمـرة. وقد استـطاع المان المختار الثقفي أن يمعـل من من هذا








 مضلةه(15). ويخطب مرة بن مطيع، والي ابن الزبير على الكوفة، فيقول



 وكان كذلك يُشعـر العناصر غير العربية بـأنها سواء والعنـاصر العربيـة في الثورة، وبأن الجميع (إإخوة)|(10).
ويـروي الطبري أن (أثشراف النـاس بالكـوفةها كـانوا يــولـون عن








 المخلوقات ـ الأشياء. وفيه ما يوضح أيضاً أن العنصر الاقتصانـادي كـا



الحركات الثورية
وسيلة لترسيخ السلطة، وكان بالنسبـة إلى الموالي وسيلة فلـدم السلطة ، أي للمساواة والعدالة . ويبدو كذلك، أن الانقسام كان اجتلـاعياً : بين

 للقبيلة، ويُعل الناس قسمين: الموالين للسلطة، والثائرين عليها.


 المحارجي إلى أن قتل سنة VV هـ أو VA هـ، وكا وكان صالح بن مسرح قد قتل سنة V7 هـ (79).

وفي سنـة VV هــ، ثار مـطرف بن المغيرة، وكــان قل أقنعـه بالثـورة أنصــار شبيب الخلارجي الـلذين نقموا عـلى قـومهم شالالاستئئـار بـالفيء
 والحجاج بن يوسف، ودعا إلى (اقتال الظلمةه)، إلى ॥اجهاد من عُندَ عن
 الملك بن مـروان والحـجاج بـانْها جبـاران مستـأثـران (ايتبعـان المـوى، ركان فيأخلان بالظنة ويقتلان على الغضب||(1). . وفشل مطرف أيضاً وقتل في السنة ذاتها .

وفي سنـة ( 1 هـه ثـار عبـد الرمن بن الأشُعث ويـايعه النـاس على
 في من بـايعه عـلى حرب المحجـاج وخلع عبد الملك بميـع أهل البصرة (من قرائها وكهولهالا. ويلغ علد الذين انضيموا إليه (مـائة ألف مقـاتل


الرحمن بن الأشعث بالناس لما اجتمعـوا بالجماجمم، فقال : „ألا إن بني
 العاص أعلاج من أهل صفورية، فإن يكن هـــا الأمر في قـريش فنـن






 استحيـا منهم إلا واحدلأه، وفي روايـة أنه (اقتـل جهرأ مئـة وعشرين أو مائة ؤثلاثين ألفأً|(n).

وتد عمٌّقت ثورة ابن الأشعث الاتجاه الذي بدأثه ثورة المختار في ما




وفي سنة وY Y هـ. ثار زيد بن علي بن الحسـين، داعياً الــاس (إلم كتاب الش وسنة نبيه وإعطاء المحرومين، وقسْم هذا الفيء بين أهله بالسواء ورد الظالمـين،


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

الطغيان لا يرد عليه إلا بعنف الثـورة، وهذا مـا يعبرّ عنـه أنصـار زيـد



 الكناسة، ثم أرسل إلى دمشق وصُلب على بابجا، ثم أُرسل إلى المدينـة

 (an)

وقد أعطت هذه الثورة للفكر الثوري في ذلـك الوقت منحـاه العام

 تـرسيخ المبـادى التي أطلقتها ثـورة أبيه زيــد بن عـلي، وليؤكــد مبــأ التغيير، بشُكل عام .


 سآله الناس بعد أن سيـطر على فـارس : اعلام نـبـايع؟ قـال: على مــا
'أحبتم وكرهتم|(1(4).





ذلـك يرد عـلى نصر بن سيٌّار الـذي أراد أن يسترضيـه ويستميله فبعث
 أصحابه بالسوية)(7r(4r)
وني سنة 1 ا هــ، كالن قد برز أبـو همزة المــارجي داعياً للـــورة أو


 رمضــان من السنة نفسهـا، اعتقد أبـو مسلم ومن معـهـ هاللـواء الـلــي

 رمح طوله ثلاثة عشر ذراعأ، ولبس السواد هو ومن كان معهه|(19) .






 مروان والتبرؤ منه()(\$1).





المركات الثورية
اللـــارجي في الملينـة ما يعكس لنـا مواقـع النـاس ونفسيـاتهم في تلك


 (الأحوله ويقول عنه: (زاد الغني غنى وزاد الفقير فقــرأل|(1•). . ومقابـل هذه الصورة عن الناس والولاة، يقدم أبو حمزة صهورة عن الثوار الذين
 خططبه : (اتحلمون يا أهل المدينة أنّا لم نخرج من ديارنا وأموالنا أشراً ولا




 يتعاورون لـلافا واحدا، قليلون مستضعفون في الأرض، فآوانـا وأيدنـا


هكذا كانت الحياة الإسلامية تدخل في تحول جلديد. وني با ربيـع
 التحول، أول خخليفة عباسي(n•").

## 「 ـ الحركـات الفكـربـة

$$
-1-
$$

رافقت الحـركات الثـورية، فسبيتهـا أو نشأت عنهـا، أفكــار كــــيرة شُكلت النواة الأولى للتحول الثقافية. وقد رأينا أن المُوارج قرنوا النظر بالمارسة، ووحدوا بين الإيمان والعمل .



 والعمـل، ونفينا الفعل عن الإنسان أمكننا القول: الا تضر ملا مع الإيمان





 فهو من شأن القلب وحده، لا من شأن الأخـر أياً كــان . ولا يمه بعد هذا العقد أن يكفر صاحبه، سواء كان مولى أو عربياً، عابد أوئـان أو

نصـرأنياً أو يــودياً. ومن هنـا كان الإرجـاء بكثابـة ثورة عــلى الإســلام
 اللطقسي ولا يبقى غير البـاطن والنيـة، يتسـاوى الإنسـان والإنـانــانـانـ،

 القلب البشري نقطنه ومداره
 آراء يناقض بعضها بعضاً، ونقف هنا عند أكثرها بروزأ وألها

 أو التعـطيل، بحسب المحـطلح. والجعد بن درمم هـو أول من من أعلن

 وكان كلما جاءه يغتسـل ويقول: اجمــع للعقل . أي أن هالعقـل هو هو مـا يسعى إليه ويمحع نفسه لهم|(1).
وعن الجعد بن درهم، أخلذ جهم بن صفوان : فتبنى الامنهج التأويل وعدم الاهتلام بالحديثه(")، وnأفرط في نفي التئبيه حتى قال إنه تعالم
 إنه شيء لأن الشيء هو المخلوق الذي له مثل أو هو إلجـيم الموجودها،
 ولا في شـيء. . . لا يــع عليـه صفـة، ولا معـرفـة شيء، ولا تلا تـوهم

 تتبيه. ولعّل هذا ما دفعه إلى نفي الفعل عن الإنسان، لكي ينفي أي

## الثّابت والتحوّرل

 وهكذا ينتهي جهم بن صفوان المين المن نظرية التنزيه المطلق ("'). وفي نظرية

 والنار فانيتان. يقول صالجنة والنار تفنيـان وتبيدان ويلان ويفنى من فيهـها حتى
 إلى التـأريل في فهم الأيـات الكثيرة التي تــــيـر إلى خلود البمنة واللـار،





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



 الوحي، وقبل الوحي

$$
-Y_{-}
$$

ونشأ كذلك القول بـالقدر أي بــن الإنسان غختـار حر، وهــو الذي



الحركات الفكرية







وكان غيلان الدمشقي(י‘) يقول إن (الاعتقــد للتوحيـد بغير نـظر لا لا




 قريش"، وأن (اكل من كـان قائـأ بالكتـاب والسنّة كـان مستحتاً لـانـان،



 الإنسان مسير وأن بميع أفعاله مقلدرة سلفأ من اللّه، وهي أفكار استـــد اليها النظام الأموي لِيُسوُغ با با الظلم والاستبداد(1) .

وحين تولى عمر بن عبد العزيز الملالانة، عهــد الـل غيلان بهـمـة رد المظالم والأموال المغتصبة ، فردها بميعها إلى بيت المال . وقد المد أقام لبعض هكه الأشياء المغتصبة المنقولة، كالملى والتحف، سالـوا ساحة شعبية لبيعهـا، وكان ينادي في هذه الساحة قاثلأ: (اتعالوا إلى متاع الحونة، تعـالوا الـلى

الثُّبت والمتحورّل
متاع الظُّلمـة، تعالــوا إلى متاع من خلف الـرسول فئ في أمتـه بغير سنّتـه
 والناس يوتون من الجيوع)،

 عن سؤاله إياه عن رأيه في القدر، وفي رأيه أن الإنسان حر



 (ايككم على من يرى أنه خخطى، ويمكم لمن يرى أنه المصيبها . ولعـل
 بعض الأضواء على نشاة المعتزلة(r).

- ${ }^{\mu}=$

وفي مناخ التشيّع نشأت نظرية الإمامـة. وقد لعب القـول بالإمـامة

 التحول الثقاني العربي(rالـر).





الحركات الفكرية
عن عقيدة الشيعة الإمـامية الغـالبة قـول الذين فـرّطوا فـأجازوا إمـامة
 الغلاة، وقول الذين أخربجوا الإمامة من نسل فاطمة، شأن الكيسانيسانيـة التي قالت بإمامة محمد بـن الحنفية(r)

وإمامة عـلي وصية من النبي بــِرادة من اللّه . والوصيـة نص جلي أو





 اركن الدين، لا ييوز للرسول عليه السلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه
 حيث أنها وصية من النبي لعلي ومن علي لأبنائه، إرث خار إلـي في أبنـاء علي إلى يوم القيامة(T).

ووجـوب الإمامـة ناتـج عن كون الشريعـة أبلديـة، ولا بــد لـــا من حانظ. والحافظ إما أنه الأمة كلها، أو بعضها . أما أما الأمة فيجوز عليها عليهـا




 تجوز إمامة المفضولن. وكون الإمام معصـوماً يتضمن كـونه أعلم النـاس .

## التُبت والتحوّلّل

 تقدموا على عليّ واللنين أتوا بعده من غير أبنائه ، فهؤلاء جميعـألا لا يصلحون




 العدالة، فيملا الأرض عدلًا ، بعد أنْ مُمثت جورأ .

ولم تكن الوصية بإمامة علي وصية الرسول ــ الشخص، وإلما وإما كـانت





 وشرعاً) (to).

وإذا كــان الإمام حجـة وحافـظاً للشريعـة، فــا بــد من أن يكـون






الـركات الفكرية
هذا الينبوع نظرياتهم في الستّة والحديث، وفي التفسير والتأويـل . ويناء


 وعثلان، وعلم السنّة المتصلة بعلي والأئمة من بعده .

لكن، من أين يأخلد الإمام علمه؟ القـائلون بأن الإمـامة تبـدأ بعد











 نفسها الملاصة، وتسمي أهل السنة العامة(0).

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



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


 القرآنه(م) هو علم البدايـة، فإنـه كذلــك علم النهايـة . وهذا يوا يعني أن الإمـام لا لا
 علمه (اعلم التأويل والباطن، وعلم الأفاق والأنفس)|("i).

وينقسم علم الأئمة من حيث إمكان الإحاطة بـه إلى ثلاثـة أقسام:



 مرسل ولا ملك معـرب ولا مؤمن امتحن اللَ قلبه لـلإِيمانها . وئي هـذا





الحركات الفكرية
الثالث فهو المختص بمحمد وعلي، وهو العلم بكنه كل منه|. ولا يعلم كنهشا إلا هما (0)

وينقسم علم الأثمــة من حيثـ إحاطتهم بـالغيب إلى قسمـين، حسبـ




 إمكانيأه(")، كذللك لا يكوز العكس . فالموجود يحيط به علم الإمام إلحـاطة وجود، أما الممكن فلا يحيط به إلا إمحاطة إمكان(1)" وعلى هلا فإِن الإمــام يعلم الغيب بواجبه وعمكنه ، لكنه يعلم الواجب بلم بعلم يناسبه ويعلم الممكن بعلم يناسب الممكن .
وهكـذا فإن علم الإمـام بالأشيـاء علم إحـاطـة، أعني أن الأشيـاء

 المعرفةر، (C)





 ومن هنـا تتصل الـولايـة بـالتفـويض . وواضــح أن التفـويض لا يعني

## الثأبت والتحوُول

الاستقـلالل. فالأفعـال التي يقـوم بها الإمـام، لا يقـوم بهـا بـاختيـاره


 وخلقهم له، لا لسواه ولا لأنفسهم . وجعلهم خخزائن الغيوب وألما وأليـاء على

لمشيئة الله عحل سواهمم(12).

هكدا تقترن العصمة حكمأ بالإمامة. يقول المسعـودي إن الإمام إذا

 إمام، إلى غير نهايـة . ولم يؤمن عليه أيضـا






 من المعصية(1)

غـير أن القول بعصيمـة الأنبياء والأئمـة يتناتض مـع ظـاهـاهـر بعض

 فبالأحرى أن لا يؤيد عصمة الأئمة. وكان الثر يف المرتضى قد عــالج

الحركات الفكرية







 عنده الامتتاع من فعل القبيح، ويتـال إن العبد معصسوم، لأنه الختـار

 عشر، وتُصـديت أحادييُهمه ولـو


 هي وحدها التي كننح اليقين المطلق (لr).

 المَهل. وهو، في مصطلح الإمأمية، ألن يظهر الله ما نحفي . وقــل يعـني
 يعني البداء هنا أن الله يخفى عليه شيء . فا فالله لا يخفى عليسه شيء



الثُابت والمتحوّرل
 خزاثن علمه، بحسب ما تقتضيه الحكمة .
وهكذا ييب استبعاد المعنى اللغـوي، فهو لا يصـح إلا بالنـي النـبـة إلـي









 إلا في المكان والزمان .






 الإمكان إلى عالم الكون، آي إنه علم بعد علم، وظهور بعد ظهور .


الـركات الفكرية
الأشياء المحتومة، وإغا يقع في الأشياء الموقوفـة، أي الأشياء الممكنـة.


 مصانلح العبـاد، فيححلث الله هم أمـرأ بعد أمـر ويُظهـر هم شأنـأُ بعد شان.

## الكّابت والتحوٌّل

## ب ـ ـ الحركة الشعريـة

- 1 -

يتمثل التحول الشعري، إبّان العصر الأموي، في تجربتـين: الأولى










 وحياته .

إذا صح القول إن الشُعر في البلاهليـة كان (اديـوان العربر" وإنـه لم يكن للعرب (اعلم أصح منهاه، فإننا نستطيع أن نصف الشعر الجـاهلي

بأنه الأصل الأول للثقافة العربية. ولا ييوز أن يوحي هذا الوصف بألن





 حيث المحتوى ومن حيث التعبير معأ.
 ييافظ على القيم السائدة : القدئة التي أقرها الإســالام، والجلديـدة التي



 وهي هنا، بعامة، الثيـم التي أقرهـا الإسلام . ويــا أن هؤلاء الماء الشعراء

 في التراث العربي، النموذج الشعري الأول للخروج، أي للتحول.

$$
-Y_{-}
$$






الذي اعتمله الناس في تقديم امـرىء القيس فيرى أنـه السّبق والابتداع،


 أي حفرها وفجّجر ماءها . ويقول عنه أبوعبيدة معمر بن المثني على لسان من من فضله أنه (أول من فتح الشعرهر) ${ }^{(0)}$.


 فـاطمة، والمـرة الثانيـة بسبب تُصيدتـه رألا انعم صبا الباليu .

ويعني طرده أن الأخلاق أو القيم السـائدة هي ، بـالنسبة إلى أبيـه،


 وحينٍ بلغ امرأ القيس أن أبـاه قتل قـال: (اضيَّعني صغيرأ وتمَّلني دمـهـ

ويين أبيه.






الحـركات النعرية
العـائلة ووحلتهـا فحسب، وإثا يهــدم كذلـلك بنيـة القيم ووحــدتهـا
 الحروج في ثلاث نواح:

تتمثّل الناحية الأولى في خروجه على النمـوذج الأخلاقي، ومن هنـا


 وقل نحالف امرؤ القيس هذه القيمة فاتهم بنقص المنمة .

وتتمثّل الناحية الثانية في خروجه على نموذج المعاني. ويـوضح هـنـ

 قصيدنين بموضيوع واحد وقافية واحدة ورويّي والحـد، وإلى مقياس هـو



 فإن الشـاعر الذي يستعيـد النموذج أفضهـل من الشاعـر الذي ينــــرف
عنه أو يشوّهِه .


 يتقيّلد بنسق التعبير. فمن المههة الأولى، عاب عليه الأصمعي قوله :

 وذلك أن الشُعر في ناصية الفرس إذا غطى وجهـه (nلم يكن الفرس
 على القول بالمطابقة الحرفية المباشرة بين اللفظ كدالٍ والمعنى كمدلولول،
 (اعلميةه. فقد يصح هذا النقد في الفلسفة أو العلم، إلا أنـه لا يصح في الشعر(ir).
أمـا من الجهة الثـانية فقـد أُخلد عليـه أنه كـان يضيف بيتأِ إلى بيت ويعلّقه به اوهمذا عيب عندهم. لأن خير الشُعر ما لم يمتج بيت منـه إلى إلى بيت آخر. وخير الأبيـات ما استغنى بعض ألجـز ائه بيعض إلى وصـوـي
 جمـل كل منها تستقل وتقوم بذاتها
 بالنسبة إلى امرىء القيس ، (المبتدىء بالإحسانهـ . فقد علق على بيته:

 فقال إن امرأ القيس (ابحذقه، وحسن طبعه وجودة قريحته، كـره ألن
 الليل والنهار سـواء عليه في قلقـه وهمه وجـزعه وغمـهـ . . . فأحسن في
 توجبه(|11(1). وهكذا يمكن لأحذق الشعراء بالشعر أن يشذ عن العـادة، وأن يخالف ما اتفق عليهيهن (1).

الحركات النُعرية

- ${ }^{\mu}$ -

سار في هذا الاتجاه التمردي الذي بدأه امرؤ القيس شعراء كثيرون








الرمز .
ومن أمثلة التمرد والخروج، المطيئة(1)". وكـان يوصف بـأنه (رقيق


 وفسـاده . ويُروى أنـهـه حين حضره المـوت، قيـل لـه : أوْصو . نقــلال: أبلغوا أهل ضابيء أنه شاعر حيث يقول:



 وسُشٔل: : ما توصي لليتانمى إنه ارتد، بعد موت النبي، ثم عاد فأسلم ثانية. وقال في ارتداده :

## الأبابت والتحجرّل

الطــنـــا رســول الــله مــا كــان حــاضـراً
فــيـا لـــفــيّي، مــا بـــالُ دينـن أبي بـــــر
أيـورِثـــهــا بــــــرأ إذا مــات بــعــدن

وهن هؤلاء الشعـراء إلــارجـين المتمردين، أبو الـطمحـان القيني،

 عربي أشار إلى العلاقة البلنسية التي تتوم بين المرأة والكلب، وهو يقول في ذلك:



 كـك غلامـأ حبشياً شـاعرأهِ، فكتب إليه عثنلن: الا الا حـابجة بنـا إليه،




Yร

المركات النعرية

 عُدّ خروجأَ على الأخلاق، قوله(ا"):





إلى الـَــوْل,
 بين العبد وغيره، ما تـوضحا ذاتـه بصيغ أخـرى، منهـا إسـلاميتـه ومنهـا الإشــارة في شعـره إلى إلى أن

إنْ كــنـتُ عــبــلـأ فــنـفسي حــرّةٌ كــرمـأ
أو أســودُ الــلونِ، إني أبـيضُ الُُـلقي
 رقيق الإسلام . . . خرج في شهر رمضان على فرس لـه بالكــوفة يـريد
 رؤوس هـمالان في كرش في تنـور من أول الليل إلى آخـره، تــد أينعت

 كالورس يـطيب النفس وييري في العـرق ويكثر الـطرق ويشد العـظام


الثّابت والتحورّل
والنجاشي من تجرأوا على هجو قريش(ris).

وهكــذا يقترن التمـرد الأنخلاقي عنـد النجاشي بتمـرد سيابي عـلى سيادة قريش .
ومن هؤلاء شبيل بن ورقاء الذي يصفه ابن تتيبة باننه رأسلم إسلام سوء، وكان لا يصوم شهر رمضان، نقالت له بنته : ألا تصوم؟ فقالل :
وتــامــرني بــالــّـــورْ، لا دَرّ درّها

ومنهم الأحـوص الذي كـان (يُرمى بـالأبنة والـزناها، والـــي أعلن
اللذة مبدأ للحياة في قوله:


إذا أنست لم تــعـشــقْ ولم تــدرِ مــا الهـوى

هذا الاتجاه الذي يكن أن نصفه بأنه اتجاه التحلل من القيم الدينية

 من الدين نفسه (N)

وإذا كان الأقيشر الأسدي يـرى الـياة في تحليـل الحرام، ويـرى أن

 مسرحـاُ وملهى . فلم يبقَ مغنٍ أو ظريف أو راويـة أو مهزّج في أنحـاء

الـركات الشعرية

 وحوله المغنون، تُم يخرج من البركة يترنح وينشد :


 الــكــأس, والــعض لــلـخــدود المـلِّح.


وتـد عملت تجربـة الوليـد على تـوكيـد الصلة بـين الشعـر والـيــــة اليومية ، وبحاصة جوانب اللهو واللذة في هله الحياة، وهي التّي تتمثل في الحب والحمــرة. والحياة اليـومية التي عــي اشها الـوليد

 السـائدة . ولم يكن تــأسيس هلنه الجــالية يتضيمن رفضى القيم البـلـوية
 والأخلاقية. وهكذا ساعدت تجريـة الوليـد، من الناحيـة الأولى، على
 الواحذُ، وكتابة الشعر بأوزان خخفيفة وإيقاعات سهلة، بـحيث امتزّجت القصيدة بالأغنية . وساعـلـتا، من الناحيـة الثانيـة، ،على الفصـل بين الشُعر من جهة والدين والأخلاق واللسياسة من جهـة ثانيـة، والتوكيــ على أن الشعر تجربة ذاتية(8) .

الثُّابت والتحورٌ

- \& -
 والى أوجـه هالإباحي"ّه في شعـر عمر بن أبي ربيعـة، وإلى ألمي أوجه النفسي
 عهد لما به، فأكمل بذلك ما بدأه امرؤ التيس، وفتـح لمن سيأتي بعــهـه
 بداية التوكيد على أن الشعر أكثر من بجرد تعبير عن الميالم المياة، والنـظر إليه

 وتفسير. وهكذا يضعنا شعره في أفق من الماثلثات والمقابلاتات في ما ما بين


 وُضعت له أصلُّ، ويعطيها معاني جديدة وأبعاداً جديلة .

والواقع أن شعر ذي الرُمة يمثل مرحلة انتقال، أي مـرحلة يُمريب.

 والحسـاسية الحضريـة . ولعـل في ذلـك مـا يفسرّ اضـطراب النقـد الد في نظرتهم إلى شعره(2t).

$$
-0 \text { - }
$$

يقدم شُعر عمر بن أبي ربيعة عناصر تيويلية مهمة، سواء من حيث النظرة والمضمون، أو من حيث طـريقة التعبير(8)، فهو يـطرح في شعره

الحركات الشعرية
تيــأ جلديـلدة في كل مـا يتصل بـالعلاقـة بين الـرجل والمـرأة لا يقرهـا





 منهم باستثناء عمر الذي قال:



وكـان هـنا الحس المــدني أو الحضري في أسـاس التُــاه عمـر إلى


 المأنوسة الدارجة على الألسن .
يؤمس شعر عمر بن أبي ربيعة لـا تمكن تسميته بالنزعة الشهوية، أو الإباحية في الشعر العربي، وهو في ذلك يتابي ما ما بدأه امرؤ القيس . إن شعرهما يستمـد أهمية خــاصة من كــونه يؤسس الـرغبة أو الشهـوة على
 الاججتاعية ـ اللدينية. فالانتهالك هو ها يُذلبنا في شعرهما .
 من يدنس هذا الثمر ويكتهنه. هـذا الانتهاكُ يفتـح ثُغرة من الضـوء في

ظلام العادات أو الأخلاق ـ ومن خلال هذه الثغرة نلمـح كيف يتهلم
 السائد فساد أو ضلال ـ لكن عندما يكون المجتمع قائمأ عـلى الضهلال، أفلا يصح ضلال الخروج عليه، الفضيلة الكبرى؟
ثم إن في شعر عمر بن أبي ربيعة ما يـردم الموة بـين المياة واللـــة ،




 نفس القـارىء الللة، وئنحه الشعـور بالاطمئنـان. فالإنســانـان البالــغ يخجل من شهواته، لأنه يشعر بطفوليتها، بالإضافـة إلى كونها بمنـوعة ،


 النفسي الناتج عن الكبت، أو تخففه .
وإذا كـان الشنعر، بقتضى النـظرة الإسلاميـة، شكرلًا من المطابقـة
 يقدم، على العكس، شُكلا من المطابقة بين الكلام وشهوة الـلياة، فيها
 الأنحص، تكمن خاصيته التحويلية.

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

أما جميل بثينة(48)، فقد أعطى شعره للحب، وللعلاقة بـين الرجـل

الحركات الشعرية
والمرأة بُعداً من نـوع آخر. فلقـد بدأ تــريغانٍ آخــر لمعنى المبب، ولمعنى
 جميـل، إذا لم نعرف طبيعـة العلاقـة بين الـرجل وجل والمـرأة، كا يا يصـورها الإسلام، وعلى الأخصى، كا ورا وردت في القرآن النـ
1 ـ الصورة الأولى التي يعرضها القرآن هي صورة آدم - حواء، في









 إبليس، 'أقبل على آدم وقد علّمه الأسهاء كلها (. . . ) ثمث ألقى السنــة




 آدم اسكن أنت وزوجتك. . . الآيةه(هr).
Y ـ الصورة الثانية هي المبوط من البلة، لأن آدم وحواء اقتربا من

الشجرة التي ناهما الله عنها بقوله: اوولا تقربا هذه الشجرة فتكونـا من الظالمنه، . واختلف المفسرون في نـوع الشُجرة . فقيـل إنها السنبلة أي



 الثمـرة التي نهى الله آدم عنها وزوجتـه، فلل أراد إبليس أن يستزلمها، دخل في جوف المية، وكانت للحيـة أربع قـوائم كأنها بختيـة الما
 إبليس، فأخذ من الشجـرة التي نهى الله عنها آدم وزوجتـه، فجاء بـاء بـه

 آدم، نقــلت : أنظر إلى هــنه الشُجرة مـا أطيب ريهـا وأطيب طعمهـهـا

 قال: ألا تخرج؟ قال: أستحي منك يا ربـ . قال : ملعونة الأرض التي






 أكلتها وقد نيتك عنها؟ قـال: يا رب أطعمتني حـواء. قال لـحواء: ـلمَ

الـركات الشعرية
أطعمته؟ قالت: أمـرتني الحية . قــال للحية : لمَ أمـــرتها؟ فــالت: أمرني إبليس. قال: ملعون، مدلـد

 لا بد هنا من بعض التساوولات:
أ ـ الشُجـرة هي (شُجرة الخلدهه وهي رمـز (الملك الذي لا لا يبـلى)،



 مكان، كذلك لغير الخالدين؟ ب ـ كيف حعد إبليس إلى البِنة ليكلّم آدم وحواء، وكان قـد طُرد منها؟
التفسير التقليدي يقدم الأجوبة التالية: - خلص إبليس إلى آدم وزوجتـه بسلطانـه الـــني جعله الله لـه، ليبتلي به آدم وذريته .

- إبليس قادر أن يأتي ابن آدم (افي نومته وفي يقظته، وفي كــل حـي
 ويوقع في نفسه الثّهوة وهو لا يراهاهِ . .
- إشيطان يكري من ابن آدم برى اللدمه).
- خلص إبليس إليها من حيث لا يريانه(09(09).

ج ـ أكلها من الشُجرة هو الذي كشف لملا سوآتها، أي أعضاءهمـا

الثَّبت والمتحوٌّل
الجنسية وأمكنة الشهوة فيهـا. فهل يعني ذلك أن كل ما يتصل بلا بلالشهوة مناقض للجنة أو للخخلود؟ وهل الولادة والحمبل والحيض عقاب الـلـو الأكل هو نفسه اللذي أدى إلى أن يُطردا من الجنة اللى الأرض .
د ـ وحين طردهمـا الله قال لهـ| : "الكم في الأرض مستقر ومتـاع إلى

 الجنة بسبب الاستمتاع، إلى الأرض التي جعلها لمه استمتاعاًّ


 الشجرة - الشهوة أو المعرفة؟ هل هي، بيل بتعبير آخر، رفضى الأرض؟ نكتفي الآن بهـذه الأسئلة، لنتـابـع استخـلاص الصـلـا للعلاقة بين الرجل والمرأة، من ناحية الحبـ، كا جا جاءت في القرآن . ب ـ تُمـع الآيات القـرآنية بـألفاظهـا ودلالاتها عـلى تصويـر الحبب
تصويراً جنسيأ:

أ ـ أأحــل لكم ليلة الهيـام الـرفث إلى نســيائكمم، هنّ لبـاس لكم
وأنتم لباس لن") . (البقرة، آية lAV) .

ويفسّر الطبري الرفث بأنه المــلـاع أو النكاح . وهـذا ما يُمـع عليه المفسّرون . ويورد للباس تفسيرين :

 واححد، وانضيلم جســد كل واحــد منهـا لصـاحبه بمنـزلة مـا يلبسه عـلى

الحركات الشعرية
جسلده من ثيابه فقيل لكل واحلد منهـا هو لبـاس لصاسبـه||(1) . ويفسّر اللباس كذلك بأنه لحاف(r)

- اووالوجه الأخر أن يكون جعل كل واحد منهجا لصـاحبه لباساً لأنه
 تسكنون فيه وكذلك زوجة الرجل سكا
 لصاحبه، بعمنى سكونه إليه)|(12)

ومن المفيد أن نلاحظ أن الآية هنا تكرر صورة جـاهلية. فـالنابغـة الجعدي يقول:


وكانت العربت تسمي المرأة لباسأُ وإزاراً. ويُقال: :لبست امرأة، أي
 الجعدي :


كذلك يُكْنَى بالثوب عن جسد الإنسان .



فهنــاك، إذن، ربط بين الجلنس والــدين. وأياً كـانت المرأة المسلمـة فهي أفضل من المرأة المشركة، أياً كانت.

بن ـ ا(نسـاؤلكم حرْثُ لكمم، نـأتوا حـرئكم أنّ ششتمه. (البقـرة،
آية شץب).
ويفسرّر الـطبري الــرث بـالمزدرع، أي الـزرع المحـترث. وقيـل:

 وقيل في تفسير أنى : متى شئتم ليـلُُ أو نهاراً. وفي تفسير تكملة الآيـة:

 . ${ }^{(11)}$ (لW

وينهى القرآن عن جامعة الكافرات أو المشركات من 'أهـل الأوثان :

 أجورهن: اوولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجـورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافره|"(a).

ويقول حديث نبوي : اتاتنكح المرأة لدينها وحسبها وحسنهـا نعليك


 الشيـاطين، إن كنت من رهبـان النصارى فــالـق بهمه، وإن كنت منـا

 الليل في كتابه سكناً، والنهار نشوراً. فآثّر الناس استقبال الليـل لعقدة


الحركات الشعرية
وموثفـ القرآن من المرأة الزانية (أو الرجـل الزاني) يشـير إلى الربط



 (النساء، آية 19) أي إذا كتتم تكـرهون صسحبـة نسائكم ولهن عليكم
 مهورهن

وتفسّر الفاحشة في الآية بأنها العصيان والنشوز والزنـ ـ وفي حليثـ،


 رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(NT) .

والمحصنات (ذوات الأزواج) حرمات: اووالمحصنات من النسـاء إلا
 سبيت المرأة ولا زوج في قومها، فهي حلال لمن ينكحها (ألمن).
 آية \&
 وهنالك تفسيرات ترى أن الآية تشـيـر إلى تِتع اللذة بـألجر، أو إلى زواج

 وضالأجره" هنا رمز للمهر، فدنع الأجر يدل عـلى أن العلاقـة شُكل من

الثأبت والتحوّول

ولا يــل للرجل أن ينكـح امرأة دون أجـر، أو امرأة وهبت نفسهـا



 نفسهـا للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحهـانـا خـالصـا

 آية -0)
 أن الملامسة تعني المجامعة(N)" . ويستدل على ذلك، أي على أن الماءلمامسة






 النساء على أنفسهم، وغيرهن من اللذائذ(m4).
 ويقـول حديث آخـر: وليس في ديني تـرك النسـاء واللحمه، ولا ايخــاذ

الحركات الشعربي
الصوامح،|(1). وفي رواية أن ثلاثة نفر غلى عهد رسول الل
 فأصوم النهار فلا أفـطر. وقال الأخـر: أما أنـا فلا آني النســاء. فبعث رسول الله يـا رسول الله ومـا أردنا إلا الحــــر. قال لكني أقـوم وأنام أهـوم وأنفطر وآتي النساه، فمن رغب عن سنتّ فليس مني||(A)،
وفي روايات أن النبي نهى الرجال عن أن يكبّوا أنفسهمه، أو يكارسوا عمليـة الإخصصاء، وقـال: آلم أومر بــلـلك، ولكني أمـرت في ديني ألن


ورغم أن الإسلام حرّر المُرأة من قيود كثيرة، اجتاعاعية وإنسانية، في




 تسافر إلا بوليّ. هذا عدا تفضيل الإسلام الرجل على المرأة، من حيث 'أنه (قوّام) عليها (nt).

ع ـ ـلم يغير الإسلام طبيعة النظرة إلى المرأة كما كـانت في الماهليـة،
 فوضع لما قانوناً وجعلها تتم ونقاً لـطقوس معينـة .
 والواقع أن الرجل المسلم حين كان يتّوج امرأة ثــانية، لم يكن يـشــــر

## الثُابت والمحوُول

انـه تخلى عن زوجتـه الأولى، ذلك أنـه كان يـراها وسيلة، وكـانـان ينظر


 عن زوجته يتخلى عن جزء من كيانه.

- V -

يقدم لنا شعر بميل بثينة صورة عن الحب تغاير الصـورة القرآنية. المـرأة الحبيبة في هــلا الشعر ليست النسـاء كلهن وحسب، وإما المي كذلك، الوجود كله. يقول بميل: رفـعـتُ عــن الـــدّنـيـا المــنى، غـــيرّ ودّهـــا



هكذا تملأ بينة العالم، نحيث التجه ترافقه، وحيث ينظر يراها:

فـــا ســرتُ مــن مـيــل، ولا ســرتُ لــيـلةً


الـركات الشُعرية
 الاتجامات وغتلف الطرق، أملاً في أن يتطابق، ولو مرة واحدة، جفنه مع جفن بُينة .


 منهـا كليهم| . يقول بميل :


فــــــال: أفــقْ حـتى مـتى أنــت هــائــمٌ

فــــلتُ لـهـ: فـيـهـــا تضى الــلهُ مــا تــرى




ومـا لــلني لا يـتـتــــي الــلة مــنْ عـهــــِ



ولــــنّنه بـاقٍ عــلى كــلّ حــالــةٍ


 وتصبـح رمزاً للمسطلت . وتنتج عن ذلـك ثلاثــة أمور: الأول، هـا هـو ألن
 ولا خوناًّ من الغيابب . والثاني، هو أن الحبب لا يعود يستمتع بالحاخر،

 ومن هنا نفهم كيف أن بميل يصوّر لنا حبه كأنـه حالـة لا يستطيـع


 كيف، ولماذا؟ ومن هنا هيامه اللني يؤدي به إلى القلق والنحول وأنخيراً إلى الموت .


 عكناً أن يقول ها : أبتعدي عني، فحبـا أن الصورة التي خلقها جميل في خياله لبثينة شفافة ، لـطيفة، لا لا تلوثهـا علائق العالم المحسوس اللـي تعيش فيـهـ، وهي لذلـكـك أجمل في عينيـه من الصورة المحسوسة.

ويحدثنا ابن عربي عـن هذا الحب الحقيقي، فيقول إنه متي استحكم
 صورة محبوبة، وأخرسه عن كل كلام إلا عن ذكر محبوبه، فـلا يلامنـل

الحركات الشُعرية
في قلبه سوى حب محبوبه، ويرمي قفله على خزانة خيـاله، فـلا يتخيل
 الحيال صورة، فيكون كا قيل :



وثمة روايات تشير إلى أن حب جميل لبينة قدر لا قبـل لجميل بـرده أو مقاومته . من هذه الروايات أن أحد أصحاب جميل فـال له : إإنـك
 النساء ووجود من هي أمجل منها، وإنك منها بـين فجور أرفعـكـك عنهه ، أو ذل لا أحبـه لك، "أو كمـد يُؤَديكُ إلى التلف، أو مخـاطـرة بنفســك
 وغلبت هواك فيها، وتجـرعت مرارة الــــز حتى تألفهـا وتصبر نفســـك عليها طائعة أو كارهة، ، ألفت ذلك وسلوتهاه .
 صواباً، ولكني لا أملك الاختيـار، وما أنـا إلا كالأسـير لا يلك لنـي لنفسه منعاً"(49).

ومن هذه الروايات أن أبا جميل قال لـه، يوم أهــــر السلطان دمه:

 بخداعها وتريك الصفاء والمودة، وهي مضمرة لبمرة لبعلها ما ما تضمره المـرة

 سهاً ولا أخيع عمـراً منك. فـأنشدك الله ألا كففت وتـأملت أمرك،

## الثُّبت والتحورٌ

فإنك تعلم أن ما قلته حق، ولو كان إليها سبيل لبذلت ما أملكه فيها،





 بهم، ولو مت كمداً . وهذا جهلي ومبلغ ما أقدر عليهه|(r).
هكذا يبدو حب جيل لبثينة حباً في ما وراء الزواج، حبأ فئ في مستوى



المتصوّف يدرك في صورة الأنثى التجلي الأسمى للألوهة الحمالقة .
فحـين كان اله في الأزل يتـوق لكي يُعرف، أي ليكثفـ ذاتـه فقد


 وكأن النفس هي القوة الحالقة، بالنسبة إلى الجسـد. والمتصوف يتـا


 الشكل القادر على أن يكشف بميع أسمائه، فإن المرأةهي المرآة، المظهر اللـي يتأمل فيه الرجل صورته الــــاصة، التي كــانت وجوده المختبـى

الحركات الشعرية
أي ذاته التي يجب أن يعرفها لكي يعرف الله.
المـرأة هي الذات (حـواء خلقت من آدم) : الإنسان فـاعل (يتأـأمل ذاتـه، فيرى فيهـا الله، مفكراً بــأن حواء خحلقت منـهـ) ومنفعل (يتـأمل








بامتياز (هي صورة الله).
أضاف الصوفيون اللى الثنائي آدم - حـواء، الثنائي مـريم - يسوع:



 تشكـل ، إذن، الطرف المقـابل لعـلالقة حـواء ـ آدم . هكذا يقـول ابن عربي أن يسوع وحواء أخ وأخت، في حين أن مريم وآدم هما الأبوان .

 ونفهـم قول جلال الدين الـرومي إن المرأة خحالقة وليست غخلوتة . ويقـول ابن عربي إن المـذكر مـوضوع بـين أنثيين : أي أن آدم بـين الـين


يخلق، نهو العقل الأول، أمـا حواء (النفس الكليـة) فهي التي خلقت
 الأشياء، فكل ما هو أصل يسمى في اللغة العربية أماً.

إذا كانت بئنة بالنسبة إلى جميل هي الأنثى الكونية ، أو هي الوجود
 سحراً.
هــي الــــحـر، إلا أن لـلســحــر رقـــــة



 وتــلــوا: بــا جمـيـل أت أخــوهـا فــلت: أتى المـبيـب أخــــو الــبـيـبـبا(40).
 إلى الآخر كأنه يراه ويـلامسه. ففي روايـة أن السلطان الميان حين أهــدر دم

 لأسمع أنين جميل. .. فيقلن لها: (اهــذا شيء يخيله لك الشيـطان، لا حقيقة كها .

$$
\begin{aligned}
& \text { وني بثينة سحر يقدر أن يقيم الموت. }
\end{aligned}
$$

يُــداوى بــه المـوتى، لقــامــوا مِنَ القــبر(41)

الـوركات الثشعرية
هذا السحر أسميه السحر الواصل، أي السحر الذي يبعل من كل

 اللكائنات في العالم، وإن كانت في الوقت ذاته تختصره ها كلها.
 ويــاشرثي دون الــشّ



ففي البيت الأول يبدو أن كل شيء ما عدا بثينة يحمل إليه المرضك وفي البيت الثاني ييلدو نبضه الشعري وقفاً على بثينـة وحلـهـهـا . إن بثينة هنا سـحر يفصل كذلك همياًّ عن العالم لكي يصله بها وحلدها . وفي بثينة سحر يوجه الزمن: من جهتها كمححبوبة تتغلب عليـه، لا
 كمـحبس، فإنها تترك للزمن أن يفعل فعله فيه، فيهرم ويتبدل :




أيّــامــنـــا بـا بـالــلوى



ألا

الثُبابت والتحهوّل


وأنــتِ كــلـؤلـؤةٍ

قــريــبــان

تتيح لنا هنه القصيدة أن نتحـدث عن الصلة بين الـزمان والـحب، كا يتصورها المحبون بعامة، وجميل بخاصة.
هناكُ تفسير تقليدي للزمان يرى أنه خطط متـواصل مقسَّم إلى تـــلاثلة

 العملية اليومية. وهذا هو الزمن اللذي ييرف الأشياء ويطويها.

ونـلاحظ حين نحلّلل القصيـدة أن هنــاك زمنـين: زمن بثيـنـة وزمن

 الزمن العبء. إنه الماضي. أما زمن بينة فلم ئلمِ بأتِ بعد ـ كأنه يتحرك ؛ متجهاً إليها، من نقـطة بعيدة في المستقبـل . ولذلـك فـك فهي لا تنوء تحي أعباء الزمن ـ المـاضي، وهي لذلـك لا تتغير ولا تكـبر. وإلغا تـظل في فتوة دائمة.

الحركات النُعرية
هذأ يعني أن بثينة تعيش في ما يتجاوز الزمن . إنها، بتعبير آخر، لا

 معاناة الحبى، يعمق الشعور بالـزمن. غير أن الشعـور بالـزمن هون هو، في

 قوته وضعفه للشعور بالحبـ، كانت النتيجة أن الشعور بالموت تابع هو كذلك، في قوته وضعفه، للشعور بـالـبـب. أو، بتعبير آخـر، بقدر مـا يهب الإنسان يشعر أنـه يموت. ومن هنـا يصل العشـاق إلى درجة من الحب لا يميزون فيها بين الحبب والموت. ولذلك حين يموتـون، يموتـون

ثمْ إن زمن بميـل مرتبط بـالمكان الـلـي نشأ فيـه، فهو يتغـيّر مثله،
 جيل، فإن زمانها لا يرتبط به. ولقّل أثر المكان في بئينة، غير أنها بقيت في معزل عن تأثير الزمان.
يكن أن نــبّر عن ذلك بشكـل آخر فنـــول إن بينّة، في شعـور



 .
إن لبيينـة، إذن، وجـودين : وجـوداً في نفسهـا، ورجا ورجـوداً في نفس جميل. ووجودها في نفسها كاللؤلؤة يغلب التغيّر، أما وجودهــا في نفسه

فكالنار التي تحييه لكن التي تقتله في آن. . ذلك أن وجودها في نفسه إغا

 يكدث الآن، فييا هو يخاطبها.
وقد توحي الإشارة في هذه القصيدة إلى المكان وأثيـائه المـادية، أن



 الماضي على تحديد جميلٍ في هويته، وني حاضره ومي ومستقبله عـلى السواء . بل إنٍ بميل ليس شيئاً آخر غير هذا الماضي الذي خلقتنه بينة وضمنته إلى الأبد.
في هذا الضوء، يكـن أن نقول إن الأكثار قــدرة على الحبب، والأكــر

 أن حبيبينه، خارج تأثير الزمن، إنها قوة تغلب المرم والموت .

 الموت. لكنه يشعر أن ما يجبه عصي على الفناء، وأنه أقوى من الموت.


 بل في عمقه وعموديته، ولذذا قد تكون اللحظة أثمن وأغلى من الدهــر

الـركات الشعرية
كله، إن كــانت حضوراً مـع الحبيبـة، وتكـون أطـول من الشهـور إن كانت غياباً عنها.
يـطولُ الــيــومُ إنْ شــوـطتْ نــواهـــا


ويــكــونُ يـوزُ لا أرى لــكِ مـرســلُ














 كله هذه الللحظة من الحضور، أي هذه اللحظة من المب.

- 1 -

أشرت في ما تقدم إلى أن حب بميل يسير في اتجاهين: الجّاه يُعادي
 والموت، ونبدأ بدراسة الاتجاه الأول.

يكتلىء شعر بميـل با يؤكـد على ضرورة الكتـلـان، وإبقاء العـلاقات
بينه وبين بثينة سراً. يقول، مثلُّا :








لـعـمــرين مـا اسـتــودعـتُ سرّي وسرهـا
بــوانــا، حــنارا أن تـشـــيـع السرائـرُ


ولــكـنْ جـسعـلت التّلحظ بـــنـن وبـيــنـنـا


الحركات الشّعرية

وظــهـرْ بـبــنض ، إنْ ذلـك أسـترُ


ويـنشر سـرأ في الـــديت وغــيره
يســزّ عـليـنــا 'نشره حـين يـنشرُ

إذا جئـت حـتى كــاد حـبـــك يـظهـرُ


لـــــرم: ولا هــنا بــــا عـــــكَ يـتصرُ


وأششيى بـني عـتـــي عــليـك وإِّـا


米







## الثّابت والمتحوّلٍ

ولــســت بــــــاس أهــلهـا حــين أقـــــــلوا




承
هذه الأبيات كلها تدل على أن حب جميل لبيـينة كان خـروجأ عـلى


 الذي كاتبه مالكه، أي اتْق معه على مالٍ يؤديه إليه مقسطأ، فإذا أداه صار حراً.
ويقول جيل، مشيراً إلى ذلك:


 كذلك شكلاُ للخضضوع إلى هذا القانون .

 مناقضة.

من هنا، أيضاً، تبـدو بثينة في شعـر بميل أنها تجـذبه وتهـدده معأ.



الـركات الشعرية
الإنسان ويعذبـه . إنه عــذاب في الشهوة وشهـوة في العذاب. والمحب


 لأن جميل يكبها، فالجمال تابع للحبه.

ولا يبلغ جميـل في شعـره من حيث الصلة بـين المب والمـوت، إلى










 في شعره، جواباً مقنعاً عنه. والسؤال هو: لماذا لم يتم الزوالج الج بين بين جميل


 إلى ذلك أنهـا من قبيلة واحدلة هي بنو علرة، وأنـه ليس في الأنجبار مـا يثـير إلى أن الصلة بين أهـلـل جميل وأهلهـا كانت غـير ودية . فمــ أن

## الثّابت والتحوّولّ

السلطان أهلر لمم دمه إن وجدوه في دورهم، فإنهم لم يُترئوا على قتله رغم رؤيتهم له فيها، وإنا كانوا يكلمون أباه إلماه في ذلك ويطلبون إليه أن ينعه من الذهاب إلى دورهم والتقاء بئينة.
هــنا كله مكا يتيـح كنا أن نعيـد النظر في مســالة العــالاقة بـين جميل



 الحب الطاهر البريء مقابل المب الماجن المتعهّهر . غير أنْ دراسـة شعر جميل وسيرة حياته ما يدفعنا إلى إعادة تحديد مفهوم الحب العذري .

إن حب جميـل لبثينة ليس خـالياً من الشهـوة، وقصص اللقــاء بــا

 يتحـدث عن بثينة واصفـاً عاسنهـا وصفاً حسيـاًا


 كنت عنـدي بعيلاً منـه، ولئن عاودت تعـريضاً بـريبة لا لا رأيت وجهي
 ولو علمت أنك تُيبينني إليه لعلمت أنك تحبين غيري، ولي الو رأيت مينك مساعدة عليه لضربتك بسيفي هذا ما استمسك في في يدي، ولو ولو أطاعتيو نفسي لمجرتك هجرة الأبد. أو ما سمعت قولي:

الـركات الثععرية



وأوانــــله


وتضيف الرواية أن أبا بثينة وأخاها كانا يراقبان المشهـد ويسمعان النا
 من لقائها، فانصرفا وتركاهما .

إنا لا غلك إزاء هذا التناقض الواضح في شعر بميـل وفي أخباره،








 هـذا الـرأي مـا ورد في الأنبـار حـول المـا

 اصطناعاً لحالة العشق، وليس في مثل هذا الاصطناع صدق، ومن هنا

هكذا أُخلد المب العـذري يتضمن بُعلاً تُـالثاً هــو البُعد الأخـلاقي



 صفة اللحب من خارج، أي من المجتمع، وعاداتـه وتقاليـلـه، وليست من داخل ـ أي من المعاناة والتجربة الشخصيتين. فهي ظـي المـاهرة سلبيـة لا إيابية .

$$
-9-
$$

من شعر امرىء القيس وعمـر بن أبي ربيعة في المب، وشعـر جميل






 حيث معناه ومن حيث التعبير عنه على السواء فإن معظم المُ المعر العر العربي


وبيان مُمتذل .

الحركات الشعرية
إذا أردنا أن نقارن الآن بين الحصائص التي يتميز بها المب كــا عبّر
 أن نوجز هذه المقارنة كا يلي:
أولاُ ـ الحب عند امرىء القيس وعمر مرتبط بمجرى الحياة اليومية،
 عندهما هو كطلب أي شيء آخر؛ وأن المب ملك أو شئ وئ يستهلك.

 أشياء، وإنما هو تحقيق اللذات؛ بل بل هو نوع من الثدين . ومن هنا نـري
 متلاسكاً.
 لذاته. ولذلك فهو نشوة عابرة يتبعها شعور بالمرارة، يدفع إلى إلـا اقتناص

 كشخص، ولا تعود المرأة، في هناً المنظور، إلا واحة وراحة اللعا




 كذلك عن الكون .


## الثّابت والمتحرُّل

يتحـول إلى رمز لمـا لا يتتهي. ولنـلـك فإن الحب عنـده رمـز للخلتل، ،


 يشعر بوجوده يتفتح ويكتمل .
ثالثأ ــ لا يحب امرؤ القيس أو عمر امرأة بعينـها، وإينــا يـبان المـرأة التي توفر إرواء اللّذة .
 للتحليل العقلاني الموضوعي. فهو ليس هيامأ بوسيلة أو أداة، بلي بل هيام








 الكل - في شخص المرأة التي يكب.
وإذا كان حب امرىء القيس يأخلذ ويتلك، وكان من هذه النـ النـاحية

 القيس ييذب الأخر إلى داخل ذاته .

المركات الشعرية
وهذا الحب خرق للعادة وللشريعة، لأنـه لا يابـبه لروابط الـزواج .
 المتّوجة ليس انتهاكاً لعادات المجتمع وحسب، وإغنا هو كذلك انتهاك للشريعة.

ومن هنا يتجاوز بميل مغهوم العداللة في العلاقة بين الرجل والنساء، كما تصورها الإسلام، إلى مفهوم الوفاء لامرأة واحــدة ، سواء الماء تـزوجها
 جسده وقلبه على المرأة التي يتزوجها أو يكبهـا، أي أنْ يكونين وفيـأ لألها، وإثا تعني أن يعلل بين النساء اللالتي يتزوجهن.

- 1.         - 

نصف شعـر بميل بـأنه رومنطيقي النزعـة، وفي هذا تكمن، عـلـ الــلـ الصعيـد الفني الحالص، قيمتـه التحويليـة . وتتجـلى الـرومنـطيقيـة في حـدور جميل عن الفـطرة ـ فطرة الحـيـاة وفطرة المعـاناةاة، في معـزل عن
 والانفعـال، لا منــان التفكـير والتنظيم، فكــان متمـردا عــلى العــل مستسلماً للعاطفة.

ويكن أن نوجز الظواهر الرومنطيقية عند جميل في ما يلي :
1 - ظاهرة التناتض، ولها أشُكال عدة. منها، التعارض بين الرغبة والواقع. فقد أراد جميل حبأ، ولكن الواقِ

 يكلم به الرومنطيقي المديث والـواقع الـــي يعيش فيه، يؤدي بـه إلى

$$
r .1
$$

## الثابت والمتهُورل

التمـرد على هــلا الواقـع ورفضه والــدعــوة إلى تغيـيره. غــير أن بميـل
 أُشكال التمرد لكنه سلبي
ومن أشكال هذا التناقض المفارقـة التامـة بين مـا يقولـه العقل ومـا
تدفع إليه العاطفة :




 ضد اليأس، أو ضد الزمن . فالسرو

 ولذلك يهرم صاحبه.
ومن أشكال هذا التناقض التأرجح المستمر بين الأطرافـ . فجميـل
 جسلهـا ساحر لكنه لم يرّ ما دون ثوبها، نفير إليها غنـي عني آمل . . . الخ .
و ـ ـ ظاهرة الجـزع وأعني أن جميل لا يعـرف أو لا يقلد أن يصـبر.


 السير بئقة أن المستقبل سيكون أفضل ـ هذا ما يفعل العلم والعقل أما

$$
\mu \cdot r
$$

جميل فليست له هله القدرة. يقول:
يـقــولـــون: مـهــلأ يــا بمــيـلُ، وإنــي
لأقسم مــا لِي عـن بــــينــة مـن مـهــل
فـلو تــركتْ عـقــلي معـي، مــا طلبـتهــا
ولـكن طــلابـيهـا لمـا فــات مــنْ عقــلـي
بـ ـ ظاهرة اللااستقرار، وأعني أن جميل يشعر دائلً أنه منفي . نهـو
 مطارد. وهو يقول:




 بل في الماضي - الذاكرة (يذكر لقــاءاتهالما أو في المستقبل ـ الأمل (يلملم بلقاءات جديدة).

- 11 -

هكذا تكتمل صورة التحول كا تبدو لدى شعراء التجربة الـذاتية.
 اجتتاعية أو أخلاقية، ويثـارك في إلقاء إمـة نظام
 آخر. هذا بالإضافة إلى أهميته اللنـوية والفنيـة في تجاوز بنية الثصيدة

التُبت والمتحورّل
القدية، والألفاظ الشعريـة القديـة إلى الألفاظ الجـديدة التي تفـرضها الحيـياة الجلديـدة، وإلى بنية جـديدة للقصيـيـة يعرضـونونها، من الناحيـة الموسيقية، في أوزان خحيفة قصيرة، وبحـور بجزوءة، استجـابة لإيقـانع الحياة.




 المالة التي آلت إليها الملافة :
ألمْ تـرَر أنّ المــلكُ قــد شـــينْ وجـهُـه


وكـان لعبيد اللّ أصحـاب يــون البـلاذري إنهم كـانـوا نَحْـواً من


 رجال كصاحبه جرير لكي يسيطر على بيت المال :
لو أنّ لِي مثل جرير أربعه
صبّحت بيت المال حتى ألمعهن
ولم يلني مصعب ومن معهة (110).

وكان يصرّح في شعرهٍ بأن القسمة هي مذهبه، ويعني، في المصطلح المديث أنه كان اشتراكيأ. يقول:

الحركات الـععرية

ومن هؤلاء الشعــراء الصعــاليــك مــالــك بن الــريب المــازني التميهي(")"، وكان يرى في المكم الأموي سباً لشُقائه وفقره، ويـرى



 المقاتلين من قبيلة بني مازن، من العـطاء أسوة بــــيرهم . بالإضــافة إلى



 تشاركه الـرأي، وكلهم من بني تيميم. وقد أعلن صراحـي
 اللى فقره وعوزه. وشعره مزيج من وصفه لتشرده وشجـاعتـهـ، وتهـديده للعـلل والولاة، وغضبه وترده(11).

 أن الـذل هو الشر المـطلق، فرفـع شعاراً لـه رفض الــذل. وعن هــنـا يقول:
فـــا الشرُ كــل الشرّ، لا خــيرَ بـعـــن


يكـن، كــا أشرت في بدايـة هذا الفصـل، أن نربط الشعـر الــني











وليست المشـاركة في شعـره قيمة نـظرية وحسب، وإنــا هي حد

 لقـد انفصل عن الـزمن الماهــلـي، زمن العادات وات والأخــلاق الموروئــة .


 كذللك ذعوته إلى ما يجب أن يكون(1)

هن هنا تأخذ المغامرة أو الفروسية معناهـا وأهميتها. فهي التي تُنلـو ذلك الزمن الأخر، وهي لذلـك القيمة العليـا، بل إنها أكــثر أهمية من

$$
r .4
$$

الـركات الشعرية
بجرد الـياة نفسهـا. وفي هذا المنظور لا يعود المـوت عبثأ، بـل يصبح القوة التي تعطي للحياة معناها الأكمل. فالحياة تُتتضن الموت الموت وتتمثله




 بسحقه وإذلاله. فليس هناكُ تعارض بين الموت والمليـاة كطرفين، بلم بل

 يغلص الإنســان من هـذا المـوت ويتغلب عليـه إلا بــالبـططولــة أو الفروسية(1)0).
وليست الفروسية عند عروة فخـرأ فرديـاً، أو كبريـاء ذاتية . ليست
 في الآخـرين. إنا تقسيم الـذات في الــــوات الأنحـرى . إنها انتـــداء للآخرى، لا للذات. والأخر، بالنسبة إلى عروة يتمــل في الفقير أعني


 وكانت أخلاقه أخلاق عمل . والغايـة من العمل تغيـير النظام الـراهن


 كل ما يفقره. وفي مكارسة عروة لهذا الكفاح يؤكد على الحضـور المباثر

فلا يعد الفقير بستقبل ما، وإنا يقدم له حاضراً هو هو نفسه فعـل . ومن

 الإنسان مستقبل الإنسان، يجب القول: الإنسان حاضر الإنسان.


 إن شعر عروة توكيد أخلاقي ، وبيان عمـلـ . ولا يلا يهمنا فيـه المواب


 با يتظره وراء الموت، بل يوت لأنه يمب الإنسان . إن موته كحياتـه، وفاء للإنسان.
-

تجمع تجربة الحوارج بـين المفهوم الإسـلامي للشُعر، ووحـدة الفـيكر

 مثل، من الناحيـة الأولى، هو أن الحـوارج من الألزد وبيني تيمي وكانـوا يقاتلون الأزديين والتميميين الذين والوا الـكـومة الأمرية . وأبرز مــلـ،




$$
r \cdot \wedge
$$

الحركات الثنعرية
 من المـوالي التي كانت تقـاتل في صفــوف الموارج . ونـدرك أهمية هــا|
 على العصبية الملسية القرشية، والني يرى أن قريش هي رمـز لوجـيـود العـرب والمسلمين، ورمـز لاستمرارهمه، وأن زوال قـريش الم العرب والمسلمين(1")"

ومن هنا كان أول مـا يثير الاهتـهام في شعر الحـوارج هو أنـه يصدر عن فكرة دينية ـ سياسية محلددة . وتبدو أمهية هذه النـاحية حـين نقارن شعرهم بالنتاج الشُعري الـذي سبقهم : فهو نتـاج منـتـتـ، يصلر عن
 واضح، من اللدين والسياسة معاً، ويكن القول من الحياة كذلكـ ومن الأكيـد ان ارتباط الشعـر بنـظرة معينـة إلى الـليـيـة، وصــلـوره

 لنا موقفاً كلياٌ.

 نوجزها في ما يلي :
ا ـ النظر إلى الأحداث والأشياء، لا في حد ذاتهـا، بل فٍ في عـلاقتها
 إليه بوصفه ظاهرة سياسية محلددة، بذاتها. وإنا ينظر إليـه على أسـاس
 والثورة عليه، ونقضه .

## الثُبت والمتحرّرل



 لفكرة الخوارج طابعاً طوباوياً. أي أن نظرتهم ليست نتيجة تحكيل عيني للوجود، وإغا هي التناع نايائي مسبق .

 جديدة . فهناك ترابط صميم بين النظرية والملمارسة.

ع ـ تغليب الفكـر عـلى الـواقـع، فعــل الـواقـع أن يخضـع للفكــر


 لهنه الآراء.
هـ ـ المجس الـداثم بالتغيـيـر. فقد كـانت أفكــارهم رفضــأ للواقـع


 في معزل عن قابلية تُققه أو عدمها.



 أن الغــاية التي يهـدف إليها هــا الشعـر هي البهـاد في سبيـل الـكمك

الحركات الشّعرية
الصالح ، وعاربة الطغيان والظلم، وتوثيت التعاون وتعميق الوحـدة في في


 كان يعكسها الشعر الجاهلي ـ الأموي .

وفي مرحلة الـكمم الأموي، اشتـد صراع الآراء، لاشتداد الـــلاف


 فريدة : التعبير عـا يحبه، ويريد الآخرون ــ الـخصوم أن يمولوا بينه وبين
 الماهلية، أعني المُرية اللازمة لعقيدته السياسية والفكرية والتي لا يالـيـد

 حيث أنه تعبير عن حريتهم الفكرية، وعن ربط وجودهم بهذه الحرية، موقفاً يتتجاوز إطاره التـاريخي، بحيث إيث يصح أن نسميـه موقفـاً إنسانيـاً يكشف عن تطلعـات الإنسان في كل عصر.

وهذا الموقف يشكل في ذاته، أياً كان مضمونه، تقدماً في النظرة من حيت أنه يؤكد على أن الحمرية جوهـر الإنسان وعـلى أنها، لـظظة تـرتبط
 التعبـيـر الشعري الحقيقي ليس الـنـي يتناول مـا شـاع واصـطلح عليـيـ
 ويكشف عن أحـرج ما فيهـا، أو ما تـواجهه، ، لا بـالنسبة إلى عـوالمهـا

الـدانحلية وحسب، وإنـا كذلـك، بالنسبـة إلى عــلاتـاتهـا مـع العــلم الـارجي
و وإذا كــان امتياز الإنسـان هو في أنـه يطرح الأسئلة، فـإن فتـدلـدانـه


 وتعاطفه معهم

 الإنسان كامن في نوعية فكره وعقيدته، لا في نوعية جنـية جنسه أو طبقتـه أو







 الأخرون الذين ليسوا مع الحاكم، فهم على ضلال أياً كانوا.


 اللُعر العربي الراهن، أصداء وآثار للذه المتابعة.

المركات الشعرية
فالقصيدة المنارجية لا تتناول أغراضاً متعلدة كأن تبدأ بالوقوف على








 ما يفسّر كون معظم الشعر الخلارجي مقطعات يغلب عليه طابع المُطبة والارتجال والتقرير .


 نلرك أهمية ابتعاد الشاعر الملارجي عن التقليل. ذلك ألك أن هـذا الابتعاد

 والفكري، الذي يحدثه التقليـد بين الإنســان وحياتـه، غير مـوجود في
 وللذا حقت شعرهم وحـدة عميقة بـين إيقاع حيـاتهم الحارجيـة وإيقاع حياتهم الداخحلية . وفي منحى الصلدر عن تجربة سيامية ـ مذهبية محلدة ، نشير بشكل خاصر إلى الكميت بن زيل"זr")، وقلد اقترن شعـره بالـلدعوة إلى الثـورة
 لزيدبـن علي. والكميت من أوائل الشعراء الذين بدأوأوا الشعر الملذهبي



 ويحتج هلذا المق . وفي هذا قيل عنه إنه أول من فتـح باب باب الاحتجــاج للشيعة(5)، وإن إله خطيب لا شاعر .

وفي هــذا المنحى نشــير أيضــأ إلى ثــــابت تــطنـةه(ro)، وأيمن بن
خريم(rr").




 التعليم على الأفكار وحدها، وإنيا يشمل اللغة أيضاً. لكن ليس للشعر المذهبي، سواء كان تعليمياً أو تبشيريـأ، أهية من الهـي




 بأنه شعر مغلق، بعمنى أنه يضعنا في إطار فكري جاهنز، مسبقأ.

## خلاصة عاعة

فكّـر المسلمون الأوائـل وسلكـوا انـطلاقــأ من إيــانهم بـان الــدين الإسلامي أساس ومقياس للنظرة إلى الغيب واللى الحياة الإنسانية معأ.

 ونطق باللغة العربية، فقد جعلوا من القـرشية شرطــالٌ لصحة الإمــامة، وجعلوا من النموذج الكامل للغة، أي الشعر الباملي، نموذيأِّاً ومقياساً




 شكلًا من أَشكال الدين أو امتداداً له أو تفريعاً عليه.

وقد استند مفهوم الاتباع أو الثبات في الدين والسيـاسة والشعــر إلي
 السنّة والقرآن معايير لصحة الفكر والــكم وينابيع لملما. ويا أن المتابعة
 بالظروف الاقتصادية والاجتاعية، نفد نشأت تعـلدية في طرق الفهم

## الثُبت والمتورّل

حتى قُبيل وفاة الرسول، في اجتماع السقيفة. وبـدـداً من هذا الاجتـلماع ونتـائجه نشــأ انقسام في المعـاني مواٍٍ لانقسـام المجتمع الإســالامي إلى طبقات ومصالح. وانتصرت في هذا الانتسام قريش وفرضت المري سيادتها








 التحول. فإذا كانت جذور الثبـات تكمن في موقف يُعيـا












كــان كل طـرفـ فيه ينفي الـطرف الآخر، فلم يكن طـبـــع السيـاسـة










 اصططلح على تسمية الأولى بالشيعة، وعلى تسمية الثانيـة بالستّنة، وهو اصـطالح يعوزه الكتـير من الــدقـة، ذلـك أن الشيعـة تتمسـك، هي الأخرى، بالسنّة النبوية تسكاًا مطلقأُ


 جـاملي ومـظهر قيصري، مستـنـدة إلى مبدأ أسـاسي هو مبــيدأ الأنفيلية


 لهب العصبية القبلية وكل ما يتصل بها لكي تواجه العنابي ولكي تضرب العـرب بعضهم ببعض، واستنـدت إلى تفســير خـاص

للسنّة كــا مـارسهـا الخلفــاء الثـلأتـة الأول ومن تـابعهم، لكي تجــد لسلطانها السياسي مسوّغاته وركائزه الــدينية. وهكــذا أكدتات المـوروث




















 الاججتاعي ـ الاقتصادي الذي كان سائداً . والتقـويم الشعري والــديني

خلاصية عامة



 قرشي، أبيض أو أسود.

هكذا صار الدين دين النظام وتوحّد بالواقع السياسي لـــــا النظام .


 تتعارض مع الواقع القائم بل تتحد به، وتصبح موضع اللقار القاء والوحلدة بين نظر الدولة وعملها . أحبحت الثقانة والدولة شيئاً واحداُ.

لكن، إذا كان العهد الأموي قبليأ في بنيتـه السياسيـة ــ الإجتاعيـة



 فترث، وهي إذن ستفكر وتعمـل من موتـع الوارث المسيطر، ألي إنـا

 الطبقات المتململة أو المسحوتة فإنها ستشلدد على ما يعـطي للدين الئين معناه الحقيقي كا تراه، وسوف تفسر" النصوص بما يلائم هـذا المعنى، أي بما
 الصراع في المجتمـع الإسلامي بـين المعـاني عـلى غختلف المستـويـات.

الكُبابت والتحوُول
وكـانت الطبقـات الخاكمـة استمرارأ لسيطرة قـريش، في الجـاهليـة، اقتصادياً وسياسياً.
أما الطبقات المسحوقـة فكانت أنكــارها ومـواقفها تجسيـداً للتحول


 الاقتصادية. واقترن اللظر بالعمل فكانت الثورة المستمرة.

ومن هنا اختلفت مهمة الشاعر والمفكر، بعامة، في العهد الأموي،


 ذلك ما يشير إلى التطور اللامتساوي في العهد الأموي، أو إلى الما التفاوت بين تطور البنية التحتية الاقتصادية وتطور البنية الثقافية الفـوقية. ولئن
 كانت في المالة الثانيـة تنبع من تـأويل جــديد للمعـاني القديــة أو من عحاولة ابتكار قيم جليدة .

وفي الصراع الديني ـ السياسي، فصلت نظا نظرية الإرجاء بين العقيـدة


 النظام القائم، بعيداً عن الموالاة والمعارضة معاً . لكن مثل هذا لما لموقف يخدم، في التطبيق، النظام القائم. والواقع أنٍ القائلين بالإرجاء كانـأنـوا يرفضون الثـورة على النظام مهـا كـان فاســدأ، أو كانت المبادىء التي

خحلاصة عامة
يقوم عليها تخـالف مبادئهم. فكـل من أعلن إسلامـهـ مسلم مؤمن، في

 اعترفوا بالـكم الأموي وشرعيته والتقوا، من هـذه الناحيـة، مع أهـلـ الاتباع السياسي
لكن نشأت، مقابـل ذلك، نـظرية خلع الـوالي أو المليفة المــائر، وتجاوز قرشية الحلافة إلى مبدأ الإسلاموية القائل بألن الخلافة للأجلجدر، يتساوى في ذلك القرشي وغيره، ويتساوى الرجل والمرأةه .

وقد انبثقت عن النظرية القائلة بـالمساواة السيـاسية بـين المسلمين،


 اتخذت هذه الثورة طابعاً شبه طبقي، فاتهيمت بأنها ثورة إعبيدها، وبأن انتصارها يعني القضاء على السلطان العربي .







 الأرض عدلًا كالما ملئت جـورأها . فالإمـام إمام الأزل والـزمانِ، وسيـد
 اشتقاقها الظاهر العودة إلى الأول، لكنها تعني، على المستوى التاريخي، تفسير الأول، با يلاتم التالي. إنها تعني، بتعبير آخر، تفسير القديم الميا با يلائم المحدث.


 ديني. إنا انيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الديا الدين وسياسة الدنياها .



 الرسول مـطلقة في مسـائل الـدنيا لكنهـا مقيدة في مسـائل الـــين، أما



 هي اختيار من اللّه . وإذا كان الله هـو الذي يلـي
 واللّ لا يعلُّم الإمام بالوحي، فهذا خاص بالنبي وقد انتطع بعده .

 عنه لا دعي به، وتال: لست خلينة الله، ولكني خليفة رسول اللهها.

خلامة عامة
لكنه يعلمه (ابالإلمام والنكت في التلب، والنقـر في الأذن، والرؤيــا في النوم، والملك المحدث لمهr(1).
ويقتضي هـذا النوع من المعـرفة أن يكـون الإلهام الإلمَي مستمـراً، ومن هنا نشأت مع فكرة الإمامة المستمرة، فكرة النبوة المستمرة . وقد اقتضت نظرية المعرنة الإمامية نظرية في الوجود، أو لع لمل الأولى


 في نظرية الإمامة. والمهدي المتنظر هـو نقطة اللتــاء في الجدليـة، أو هو
 بالأبد، وهي لـظظة غائبة أبداً، حاضرة أبداً .


 سّي علمه (علم الآفاقه .
وقد أوحى ذلك أن الإمامية تقول بالحلول، وهو ما تنفيـه، بحسب منطقهـا ذاته، نفياً قاطعاً. فـالإمام اسم الله من حيث ألـا أنه ينبىء عنه،
 يعرف الأصل بذاته، بل بصفاته. فالهة لا يعـرف بذاتـه قطعاً .والمنبىء
 (الأه
مستدرك نجج البلاغة، طبعة بيروت، ص v9).

الثّابت والتحوّول
عن اله ليس الاسم الظاهري للإمام أي الاسم المصـوّت، المركب من





 السلطة المطلقة وتجّل الدين وسيلة لمخدمة الدنيا . غير ألن الإمأمـة، في في



 للطوباوية .
ومن هنـا كـانت الإمـامـة أهــلُ أول في الـدين والميـياة، وليست "مصلحة كبقية المصالح الاجتتاعية. وقد اقترن القول القول بالإمامة، تاريخيأ،
 والعدل. وكانت للطبقات التي تبنّت نظرية الإمامية وناوأت أو أو حاريت



 كانتٌ تحاول أن تلغي شروط الحياة السائدة في سبيل شيل شروط أكثئر حرية
 طبيعي، إلى شكل تاريخي يككن تجاوزه.

## المواهش



 للدلك، فإني ألاحط الدين وأحفه، لا كا ها هو في ذاته، بل كا كا فُهم ومورس وساد، (Y) راجع في هلا الصدد:

Massignon, L. Parole donnée, Paris 1970, PP. 352-360.
 (7) توالي التأسيس لابن حجر، م عال الـ،
(V) درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية: YY/ (V
(^) كشّاف اصطلاحات النون: Y/rبه


 (II)
(IY)
 توسين مي لصاحب الكتاب. (IT) النظريات السياسية الإسلامية، ص MTY.

 وإمام الرمين والجريني يفضيلان الفرض الكفانئي



الإسلامية، هص
(1V)/ النوري، المناج بنرح الرملي: .
(الالمدر السابت، الصفحة نفسان.
(19) الإحياء: //17.



من غير| المال كهr
(Y) روضة الطالين وعمدة السالكين، طبع المكتب التجاري ييروت، ص ^.

> (Yr( المصدر نغسه، صىA.
(Y६)



(YV) الثرقية، بيروت 190V، ص بr r.r. (الأعراف:

(ا)
.rr-rI: الرّ (r)
(18-1r)
.r (r)
r.


الهوامش







( نفسه، ه وس اr

العربِ، القاهرة 19£V، ص YOT) .

$$
\begin{equation*}
\text { المدخل إلي علم آصول الفقه، ص } 10 \text {. . } \tag{1}
\end{equation*}
$$

(VV)

(الْصفـ: r).



$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( المصدر نفسه: (OY) } \\
& \text { (المصلر نفسه: (Or) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصلر نفسه، صو (EY) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y7) كتاب التمهيد، ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القلوب والملموارح؛ ص عץا . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (OV) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (09) المعدر نفسيه، المفنحة تفسها. }
\end{aligned}
$$


البيان (يقصد بيان المحجاج) الذي كانه ستر يسسر العقول حتى تيل البيها .
( المصلر نفسه، صم (II)

(TY) (TY) الورد المحاسبي بعض الروايات التي تؤكد هــنه الأمور عن النبي والصحــابة أثبتهـا فِي با يليِ:
1 - 1

 فإن تشقيت الكالم من الشيطانه الـانه .



ع - ويروى أن عمر بن الحططاب، خحطب، فقيل له: „لو زدتنا؟ه، فقالل : (ألمرنا بإقصـار المطبه.

- 0


 الله
السابث، صص ^٪| ) .
 وعمدة السالكين، ص بّبر) .
 (TY)
(الباب الثامن عشر، /المصدر السابت، ص (IV)

الموامش
(المصدر نفسه، ص اMY)


(VI)
. المصدر نفسه، ص (VY)
(المصدر نفسهة ص ص (VY)

(VO)
(VY)
Bradbury, R.E.,C. Geertz, M.E. Spiro, V.W. Turner, E.H. Winter, Essais d'anthropologie religieuse, Gallimard, Paris 1972, PP. 19-63, 109-151.
. 11 VA/0 كئاف اصطلاحات الفنون (VV)
(الموازنة : (VA)
(Y9) جامع البيان، للطبري : 199/1 (YA)

( الملام العوام عن المُوضّ في علم الكلام، طبعة منير، صي عّ.
( المصلر نفسه، ص (AY)
( ( أساس التقديس، ص (

( 10 (







بيروت، ص ه ع
(AT) راجـع في هنذا الصــد : من أسرار اللغـة، لابـراهيم أنيس، (الـطبعـة الـرابعـة)
.rV_rr ص
(AV)
 النبي:



 الوحدانية موصونة، وبنعت الفـردانية منعـرتة، وصفـات المحدئـات من المشاكلة



وعمدة السالكين، ص (Z - § §).


 جالمع الييان في تآيـل آي القرآن، \& \& /

 (9Y) (9 الالات الإسلاكيين: //اوبر.


صـحـوت، وإن مـاق الــزبـان أمـرق
تال: نسكت. وقيل له: واببوك يثورل:

نكــدت، لـلين الــدهـر أن أعــــد الــــــرا
الدهر يعدد؟ قال: نسكت.

$$
\begin{aligned}
& \text { أيصرع الدهر؟ نفيل له: مذا بثار يقول: }
\end{aligned}
$$

الموامش

| 47) |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| المصلدر نفسه، |  |  |
| المصدر نفسه، صو صو |  |  |
| المصدر نفسه، |  |  |
|  |  |  |
| المصدر نفسه، الصفيهر، |  |  |
|  |  |  |
| ( الحديك ( 1 (Y) |  |  |

(1-Y) المديث في وعي الإنسان العربي يتمثل في الشعوبب والبلدان غير العـربية، لا في



 حول الشرق والغرب، وطبيعة الصلة في ما بينها. وني هلا الضوء نعرف كيف أن الحضارة الغربية تعني التغـيّر، أي النقد والبحت


 وني هلا الضوء نعرف بالمقابل كيغ أن الحضارة العربية تعفي، في وعي الإنـيان العربي، الثبات، أي الثقليد والنقل، وكيف أنها ثائمة عـلى التفسير وألمجـاكاة،

 السلامة وطلب النجاة، في حين أن المـضارة الغربيـة فائمـة على المغـامرة وطلب المجهول راجع في هلا الصهدد:
Bammate, N. our- Dine, La tradition musulmane devant le monde actuel, in: tradition et innovation, E La Baconnière. Neuchatel, 1956. PP. 119-150, 351-379.

$$
\begin{aligned}
& \text { (المقدمة، ص }
\end{aligned}
$$





الثُّابت والمتحوٌّل


 وبـأوضاع اتتصـادية واجتـتاعبة وسيـاسية مــا هيا لـه أن يسود المجتمـع العربي، وبخاصة من الناحية السياسية، وأن يسيطر عليه. (l/V) المدخل اللى علم أصول الفقه، ص




 (II)



 وإغا هو منغهل عن الإنسان نفسه كذلثك. حتى إنى إنا ليمكننا القول إن العربي لا يتكلم، وإلما يومئى أو يصدر أُموراتأ.
 الكامل، لابن الأثـير:



 (المصدر نفسه: با








الموامش
غغتلف التحركات القي تسير في أفق التحوّل. والمنحى الثاني هو الذي ارتبطت به
 بالضرورة، هـجومية ثوريـة، ألما الثـانية فكــانت دفاعيـة يكافنظة .
 مثلت القدم . وارتبطت التحركات الأولى، نبعأ لللكّر بالتـوكيد عـلى الحريـة، بشتى أشكالما، وارتبطت التحركات الثانية بالطئيان، في شا شتى أشكالها

$$
\begin{aligned}
& \text { (l|६) } \\
& \text { ( } 110 \text { ( }
\end{aligned}
$$

(Feuerbach, L. L'essence du Christianisme, Ed. F. Maspero, Paris 1968).
(117) مات الملاج سنة 9YY، ومات فويرباخ سنة IAVY .
(IIY)
 لسان العربب، مادة: خضرمر. وانظر : شُعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، يمحى الجبوري، مكتبة النيضة، بغداد 1978 العـي





$$
\begin{aligned}
& \text { هنا يؤخذ اسم القبيلة من اسم الأبا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. الوساطة، ص (IY") }
\end{aligned}
$$

( ( Y Y ( (اجع حول معنى التجربة الصوفية: (IY६)
Nwyia, P., AL- Niffari ou l'homme en dialogue avec Dieu, in les cahiers de l'oronte, 3, 1965 PP. 13-27.

- Exegèse coranique et langage mystique, Dar El- Machreq Editeurs, Beyrouth, 1970, PP. 209-230; 311-389.
- Ibn At. a Allah et la naissance de la Confrèrie Sadilite, Dar EI-


## الثكّابت والمتحورّل

Machreq Editeurs, Beyrouth, 1972 PP. 3-79.
(1Y0) انـظر: أثر التـرآن في تطور النقـد العـربي، محمـد زغلول سـلام، دار المعـارفـ

$$
\begin{aligned}
& \text { بعر، ص } \\
& \text { (IYY) }
\end{aligned}
$$


(IY^)









 "اعالم المثاله.
 اللديلمي، تحقيت ج. جـ كا فادية، القامرة ـ مطبعة المعهد العلمي الفُرنسي للآتـار

$$
\begin{aligned}
& \text { (IYr) ( رابقع في هذا الصلد: }
\end{aligned}
$$

Focillon, H., Vie des Formes, P.U.F. Paris 1964.

## التسه الأول

لفصل الأول: الاتبامية في الملانة والسياسة ص IVY - |II :
(1) تاريخ الـرسل والملوك (تـاريخ الـطبري)، أبو جعفـر محمد بن جـرير الـطبري، دار




اللوامش
تضلّوا بعـلي أبدأه . ويضيف المـبر: إنتازعـوا، ولا ينبغي منـد نبي أن يُنتـازع،



 إبرامهم بن المغيرة، (YOY هـ

















 الل فيهـا لأمته كتـابأ لا يضلوا ولا يضلوا، فلنـطوا



 النبي

 القاهرة عسrاء: :



( المصدر نفسه :
( $)$


. F . المصدر نفسه :


(المصدر نفسه، ص صMPM)


MYY/Y: المحمدر نفسه (IY) (IY)
. $Y$ Y - $Y$ Y $/$ / المصلدر نفسه : (IE)
(المحلر نفسه: (10)
المحلدر نفسه: :

(1N) المصدر نفسه:





 أبايعك. فإب علِّ عليه، فجعلِّلِ يتمثّل بشعر المثلمس :


الموامش





$$
\begin{aligned}
& \text { (19) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$


 (الطبي :
( . . .

 ، معجم الفـاظ القرآن الكـريم، بإشراف جمـع اللغة العـربية، القـاهـرة (YO)
الطبعة الثانية: //0rب.
(YT) راجع بملة من الأنحبار والأحاديث شحول تفضيل قريش على سائر العرب، ثمعهـا



 نبل الرأيه" (مسند أهمد).
(اوأعظم خلافـ بين الأمة خلان الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على تاعـلـة دينية مثل ما سل على الإمامـة في كل زمـانـانه (الشهرستـاني، الملل والنهحل، طبعـة الأزهر: :







نكن مع الأكثر، وإن كانوا بلائة ويلالئة فاتبع المزب اللدي فيه عبد الـرمنه، وعبد
 بعدها. وانظر أخبار العداوة في الجاململية وبعد الإسلام بين بني أميـة وبني هاشم :






 أثناء الجتلمع السقيفة وبعد مبايعة أبي بكر. انظر أيضـأ: الإمانمـة والسياسـة، لابن







(








 (TV) 'أخلوها عليه إإحداثاثه كذلك. (المصدر نفسه، الصفحة نفسها).

الموامش
 (



 Yre : AY - Y Y Y

(§) المقدمة، دار إحياء التراث العربي، بيروت (بـلا تاريـخ)، ص




 الذي شأنه أمم عند الثـارع، (المصدر نفسه، صن "Y)

 ألا ينكحـوا إلى بني هاشم ويني المطلب، ولا ينكحرومم، ولا يبيعـروم شيئأ، ولا

 الذي يقود هذا العداء. يعول على أثر غزوة أحد :


وكــان لــدى المــيـجــاءٍ غــير هـهــوبا

وعن هلا العداه عبّرت هئلد بنت عقبة والنسوة اللاتي معها حيث أَحلدن اهيَدعـون

 فلفطتهاه (الطبري :
 منهمه، والقرونة همي النفس. وتد رد عليه هـسان بن ثابت بقوله:





 القبلية وأثرمـا فِ الثعر الأمـــي، ،إحسان النص، دار اليقظة العربية، بيروت، . 1978



$$
.17 / \pi: 1978
$$




 الرومن الناس من يشري نغسه ابتغاء مرضـاة الشاه . (البقرة:



 مالك بن هبيرة، المصدر نفسه: YAY/0.

الموامش














 والتـائم خير من المـاثي، والماثي خيري من السـاعي، ومن وجـد ملجا أو معـاذأ
 ابين خلدون، المدلمة، ص M1^.
المصـدـد نفسه، ص


 الأموية أنها تسوس الناس (ابسلطان اللهr، ، ولذلك فإن للا عليهم السمع والطاعة.

صصيح مسلم: 1/141.

 الصحابة، وعدالتهم وعلددهم، وعلمهمم: السينة قبل التدوين، ص


وراجـع أحاديث في جعـل المت على لســان عمر، في بجمـ الــزوائـد، لابن حجـر


(0) في المديث أنه ليس بين معاذ بن جبل اووين الهُ تعالى إلا النبيين المرسلينه (المصدر








وعبد الله بن عمر وعبـد الله بن عمرو بن العـاصد،

 خراسان عطاء المراسانيا .

المصدر نفسه، ص 9 \& ، غף.




 رسول الل الشافعي : فلم يبقَ إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأثياء، فعلى أي
شيء يقيس99.
(II)

نفسه، الصفحة نفسها)
(IY) المصلد نفسه، ص اM.
(IY) فحغظ ونسينالا . (المصدر نفسه، ص AV).

 أهمد إلى التابعـين؟ قال: إلى كبـار التابعـين. تال أبـو ثور: إمــد بـن حنبل أعلم وأفقه من الئورية.
 سنة








 الطبري :


 فليس ينبغي لك أن تفرق عنك بماعة المسلمين، (ص YYO).
المصدر نفسه: : K/EY.










عناتان، وني أخرى جديـأه. وني رواية أن عمـر تال لأبي بكـر حين ارتـد مسيلمة:

 الله تعالل. فقال أبو بكر: والل لا أنـرّق بين الصــلاة والزكــاة ، ولأقاتلن من فـرت
 ويروي الطبري أن ترة بن هبيرة من عمان قال لعمـرو بن العاص: الإن العـرب لا لا لا





 (r)
( المصلر نفسه: صص (YQ)
( المصدر نفسه: صى (YO)
 . المصدر نفسه، ص (YV9)
. YVA - YVY المهدر نفسه، صن صن (YA)
. YA• المصدر نفسه، صو صو (YQ)






 مسند ألمد: Y Y M
(




المواسش



$$
\begin{align*}
& \text { (المهدر نفسه: 0\&/V) }
\end{align*}
$$

نظرة عامة في تاريخ النف، الالسالامي، ص وبا
 نتّدي، (المصلدر نفسه:
فتح الباري، شهاب الدين بن حجر العسقلاني، مصطفى البابي الـلبي، القـاهرة
.1vo/1:1909
 .re/r
شرن أصحاب المديث، للخطيب البغدادي (غنطوط بدار الكتب المصرية) نتلغ
 .1EV
المصدر نفسه، ص ا£^1.




 المحدث الفاصل، لابن نحلاد الرامهرمزي (غُطلوط بدار الكتب المصرية) نتلُّ عن المصلدر السابت، ص 101 .
 المصلر نفسه، ص 101 .
(OY)
(OY)
 السامع للـططبب البغدادي، خغطوط بدار الكتب المصريـة، نقلألا عن: السنـة قبل



(00) المصدر السابت، ص ع10، ومذا رأي الأعمشى. وكيراً ها كان يتول: لا تنتروا


 (O) (المحدث الفأضل، نقلألُ عن؛ السنة تبل الثدوين، ص 100 .
(السنة تبل الثدوين، ص 100 ( 10 (هV)



 بث الأثياء الوامية والمكرة من الأحاديث في الفضائل والعقائد والرقائن ولا سبيل الم معرفة هذا من مذا إلا بالإمان ذي معـرفة الـرجله (الصــدر نفسه، الصفحـة

 تاريخ أصبهان لأي نعيم.

 الطبري:

.riv_ri•/r

 تأيرل آي القرآن، لابي جعغر عمـد بن جربـر الطبري، مصططفى البابي الملبي،

(IV) مقابل ذلك يروى أن آحدمم سال عليأ بعد أن طعنه ابن ملجم: ريا المير المؤمنين
 (الطبري: (187/0) (18V

## الهوامش

(الـطبري: ک (IN)
 أبو بكر حينذاك: هالو تركته ما عدوتكه .
(19) الـطبري: (الطلبري: \&/₹) (المصلر نفسه: (V)
(المصلر نفسه: (VI)
(المصلر نفسه: (VY)
(المصلر نفسه: § (VY)


 وأحسن تفسيراها (الفرتان: سז). راجع حول نشأة التفسير وتطوره: Paul Nwyia, Exégèse coranique et langage mystique, Dar- ElMachriq. Beyrouth 1970.


 أمين الموليو.

 للسيوطي:




(V9)

(A1) مليكة: هرأيت بجاهدأ يسال ابن عبـاس عن تفسير القـرآلن ومعه ألـواحه، فيقـورل

ابن عبـاس : أكتب. قال: حتقي سـاله عن الثفســير كلهه (جامـع البيان للطبري :

(AY)



Exégèse Coranique et langage mystique PP. 25-207.

 معاتل في: ونيات الأعيان (طبعة دار الثقانـة، بيروت، بتحقيت إحسـان عان عباس):
 الاعتدال:
(^乏)




 وأحاديث. فمن الأيات: آــل إغا حـرّ
 الله ما لا تعلمونه (الأعراف: شّب).



 (المصدر نفسه: \/ /
'صل الثالث: الاتباعية في الشعر والثقد ص 1A9 - YYI :

1) النُعـر والـُعـراء، أبـو عحمـد عبـد الله بن مسلم بن تتيبـ، دار الثقــافـة، بـيروت 197/1:1979

الهوامسٌ

ثهرة أشعار العربه، ص














 (الصّافات :




 جنَّ
(0) ذكر القرآن لفظة سسر ومشتقاتها في حـوالي ستين آيـة , انظر : ثععجم ألفـاظط القرآل



 أيضاً: مقدمة ابن خحلدون، الفهرل الثاني والعشُرون في علوم السحر والـطلسمات،

كشّاف اصططلاحات الفنون: ش/

## الثُّبت والمتحوُل

(V) البقرة: Y• .
كشّاف الصطلاكحات الفنون : rیNA .

















 التفسير الكبير).





 ويروي المبرد أنه كان يستحسن كذلك بيت لبيد:



الهوامشّ

|أعجبب بذللك، وني رواية أن كعب بن مالك بن أبي الأنصاري كان يقرا شمرأ له فسـمعه النبي يقول:





 لهجاؤلُ عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظالمام . أمجهم ومعك جبربل روح




 الله



فــُـبّبـت الــله مــا أتــاك مــن حــسـن

تــــــــيــت ثــوسى ونــصــرأ كــالـنلي نصروا




㟶


نفضب الني





قال له: وتالـ الش حر النار. نفضى له بالبنة: مرتين يـ ساعة واحـلة، وسبب ذلك







 .
(IY) النُعر والنُعراء، ص
 النار،. (المصلر ننسه، صى ص7).
 التيّي صاحب لوراء الشيراه الل الناره . (ألمصنر نفسه، ص \&T.







 (IV)





 حســان وابن رواحة وغهـرهـم اللى النبي


 النسيب بالمرم وذكـر صفات النسـاء والنزله . . . وتمــريت الأعراض الأنساب وألوعلد الكاذب والافتحخار الباطل وملح من لا يستحقه والإطراء فيه، تُمر


 قائلأ :

 أيضاً: ججامع البيان في تأويل آي القرآن : سV/Y (YV).


لاباب ما يكره من الكلام بغير ذكر اللهه. . ويرويه مالك عن زيلد بن أسلم عن عبد





 سحوتها. ومن رأي مالك فتل الساحر الذي يعمل السحر هو نفسه (الموطا: 19 ـ باب ما جاء في الغيلة والسحر: سع هـ ها




 رسول اله



( الممني: الطرائف الأدبية:
(YY)


(Y0) المصدر نفسه.

$$
\text { (TV) الفاضل، ص } 1 \text {. }
$$



والتيين: \& / / .

## الموامشي


 النـار. قالت: ذلـك أطول لعـويل. ويُـروى أنها ثالت: كنت أبكي لصـتر على
الحياة، وأنا أبكي له اليوم من النارار. .
(المصلر نفسه، ص זף.


$$
.170 / \mathrm{r}
$$

(r६) تال عمر بن الخطاب لبعض أبناء هرم بن سنان: أنشـدني بعض مدح زمــري أبالد،
 لنحسن له العطية. قال: هاقد ذهب ما أعـطيتموه ويقي مـا أعطاكمه. . وفي روايـة





.VY ،OY/\ المصدرنفسه، (YY)


(" (־) ديوان أبي محجن الثقفي، برواية أبي هلال العسكري، دار الكتاب البلديد بـيروت
19V• • والإثشارة هنا إلى قصيلته التي جاء فيها:






$$
\begin{aligned}
& \text {. YE I - Y } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

## 








 به غيركا ( (جالس نثلب: :






 اووهاً لا يسمى شـبراً لعدم النصدهـ.
كثشاف اصطلاهات النونون: VE -vE\&/r.






 الرزاق عن معمر عن الزُّهري عن عروة عن عائشة تالت: اككذب من أخبركم أن أبا بكر ثال بيت سعر في الإسلامه ،

الموامش



 المشركين الذين تناولوا رسول اللئ

 العمدة: YY/ العم المصلر نفسه:
 الموشح، ص YY








 بلبع، مكتب نهضة مصر، القاهرة 1909، الفرق الإسلإميـة في الشعر الألمويك،







(or)

 لا يكتاج إليها . ويستدل المبرد على ذلك بقول الرسول بلجرير بـن عبد له البجـيل:


$$
.(7-\varepsilon / 1
$$







 الشاطى


 القرآن وغريب المديث من أشعارهمه. (المههرة، ص 9)
(00) كانت لفظة أدب طوال القرن المجري الأول تعفي طريتــة العمل والسلوك بحسب السلف. نهو مرتبط بالأنالاق، أي بالتهليب والتعليم. وجـاء في لسان العـربا
 ئادب الناس المى المحامد وينهاهم عن المابع . وأحل الأدب الدعاءاء. وهو رملكة





 حدث في الإسلام. وتـال ابن الليد البـطليورتي: الأابب أدب النفس والـدرتى .




الموامش
الدال) كل طعام صنع لدعوة أو عرس وجمعه المآدب. . . وقيل المأدبة من الأدب،

(ورد هذا الحديث أيضأ في الكامل : 09/r).










والمقايس .

وانظر للاطلاع على تطور كلمة أدب واستعه|لاتها : تاريخ الأدب العربي، كارل







 صم 00r ـ \&
الأغالي: • / / •rq.

يفسّر الهمد بن فارس المعاظلة، قائلاً: فلان لا يعاظل في سعره بين القواني، أي لا لا




الثُبت والتحجُوُل

القَ تفيـد الاتصال . يُقــال: تعاظلت الكــلاب إذا تسـانـدت، وجـراء عـظلى من ذلك. (المصدر نفسه) . وربا اقترنت صورة اللبح في هذا التعـاظل بصـورة المتح النابكة عن ارتباط البيت بالبيت.

(0q) المصدر نفسه، ص ع -

المخالفة في كل شيء ـ اويقول إن التسمية جاءت من بيت لذي الرمة يقول فيه:
 رفالمكا: المختنلف، والساجع: المتتـبع . فسمينا ما اختلف رويه بهذا الاسمه. (المصلدر نفسه، ص ال 11 - 1 (I) (71) مين هذه الأمثلة:

جهل:
فج ليث غريفـ ذو أظافير وأقدأم كحيي إذ تلاقوا ووجوه القوم أقران وأنت الطاعن النجلاء منها مزبد آن ويالكتّ حسام صارم أبيض خلذام
 ب ـ قالل وسمعت بعض العرب ينشد :

(النّس : المضاء في كل شيء).
ج ج وأنشد أبو سلييان الغنوي ، وكان فصيساً:
 (المين: مكان فيه ماء. الثقهيم: نبات. جرد: لا ينبت). قال وسمعت الأخفشَ يُنشد :

الموامش
|ذا
 دـ قـ قال وزعم أبو عيدة أن حكيم بن معية التميمي تال :


(أي حتى تنتأ)




 المهعدر نفسه ص الموسّع، ص 10 17 17


قلم المدينة فعيب عليه إقواؤه في قوله:








 وقـال : قلمتـ المدجـاز وفي شعري صنعــة، ورحلت عنها، وانـا أشعـر النُـاس
(الموئح : ص 7 ٪).


 بيت لـسـان بن ثابت يقول فيه:

 نفسها)
(المصدر نفسه، صص (YY)
(70) المصدر نفسه، ص صو (7Y)

(IV)

 المتحلّب: المتساتط المتّابع



ويوجه النتد نفسه لامرىءء القيس في بيته القاثل :

فهذا رديء. ها ها وللسوط. (المصلدر نفسه، ص هף).

(79) المهدر نفسه، ص ص (VY)
(V*)
المصلر نفسه، ص ص (VI)



الهوامئس
من أنـه نحالفـ نــوذج الغزل: الـرقة والشكـوى والتالم في المب: هوكـان المفضل




وعن غخالفة النموذج المثالي، يُروي أيضأ أن امرأة قالت لكثير عزة، أنت القائل :
 كــج
 إذا أوقــدت بــالــنـــل الــرطــبـ نـارمـــا
 رطب، أما كانت تطيب؟ ألا قلت كا قال سيّكـك امرؤ القيس:
 وجــدت بهـا طــــبـاُ وإن لم تُـطيّـب؟ (MYq (الموئح، ص)

المصلدر نفسه، ص 1٪
(V६)
 (V0)
. 71 - 7 -



الشاعر عرابة الأوسي الأنصاري ويقول فيها: رأيـت عــرّابــةٌ الأوبي


(VA) المعنى يُروى أن ابن أبي عتيق حين سمع تول عمر بن أبي ربيعة:

> الثُّبت والمتحورُ

## ومــن كــان يــرونـأ بـــــراق غَبـرةٍ







وكــتُ، ولم أخــلن مـن الـطـير، إن بـدا


ص ص••




( 1 ( المصدر نفس،، ص 09.



(المصد نفسه، ص 1 ( 1 ( ${ }^{\prime \prime}$ )
( 1 ( 1 (
(المشر (10)
( المصلدر نفسه، ص Ar (AY)
الالصلدر نفسه، ص صغ (AV)
المصلر نفسه، صر (A1)





الموامش
الفرزدة: ها أنذا. فقالت: أنت العائل



 الانت القأيل:
طرقتـتك صــائــلةُ الـــــلوبِ ولــيس ذا

قال جرير: أنا قلته. قالت أفلا أخلذت بيدها ورخّهت بها




 .

 المصدر نفسه: 1/1













## التسم الثانـي

الفصل الأول: الحركات الثورية ص YY0 ـ Y Y :


الطبري: §







 فقراهه ، فقال له: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قالل: نعم. قالل: ومن كالن معك







 الرسول



 العبقريات الإسلامية، عباس حمود العقاد، دار الآداب، بيروت 1977 . 197 الاري الطبي :

المواسش

$$
\begin{align*}
& \text { ( } \\
& \text { المصدر نفسه: } \tag{T}
\end{align*}
$$

(المصلر نفسه: \& \&


 . ( $\xi^{\mu} /{ }^{\mu}$

وصعصعة وابن الكواء وكميل بن زياد وعمير بن ضابهه، راجع ايضاً المصدر نفسه، صص "شץر.








 سعيد ألن سيرهم اللى معاويةه ه .
(l") (11)



 (الطبري : الطبري: \&/

(أ) (IY)
(10) المصدر نفسه، ص بFM.




 يبلغهم تولي، ثأقود لك نيراً، أو أدفع عنك شرأها . (المعـلدر نفسه، ص عشّشا .
(IV)




 القيامة، وتلبس أمورها عليها، ويتركهم شيعأ، فلا ييصرون الـق لعلو البـاطلهـ (الطبري: \&/ \&
 قالت له إبان مكتنه: ا⿴囗تى اططعت مروان تمتلك، ومروان ليس لـه عند النـاس تلدر






 . ( $₹ 1$ - $-\varepsilon+9 / \varepsilon$
 هذا الإمام عادلاُ، ما يعفي أن الـرْوج على الإمام، وإن كانّ ظالماً، يستوجب قتل
صاحبه|
(YY)

الموامش







المصدر نفسه، مي








وأولي الأمر منكمبه . (النساء: 09).







 حزم: ع/






الفــاضي، دار المعـارن بصر ،19V . أدب المــوارج في العصر الأمسوي، لسهــير


 بالإمام، هو الأشد تطرناً ذلك أنهم يرون إأنه لا حاجة للناس إلى إمام تط، وإثنا




(rV) مقالات الإسلاميين: 1 / / .
(Y^) .











 ونحن أول من آنكر الظلم وغير المورها. .
( المصدر نفسه،
( المصلر نفسه، ص (IV) (IVV)


(£ (؟) مع أنها كانا، كا يقول علي نفسه (آميرين صالحين، عملا بالكتاب والسنّة وأحسنا

الموامتُر
السيرة، ولم يعدوا السنةه. . (الطبري : \&/\&\&).








 (الطبري: 170/0).


 وقيس بن سعل في سنة اء اع هـ.




واستأثروا بالفيء. . . وأنا أحق من غيّر، .





 خيارها واستبقى شُرارها وجعل مالل الش دولة بين جبابرتها وأغنيائها). (الططبريا . (ror/o
(OY)

وتتريظ شيعتنا، حتى بلا اللد أخيارنا فوجدنا كاذبين في موطنين من مواطن ابن ابنة

















 قتلنا فا عند اله خحير للأبرار، وإن ظهـرنا رددنـا هلا الأمـر إلى أهل بيت نبينـاه . (المصدر نفسه: 0 / 0 (0) .

المصدر نفسه، ص 009.


(OV)



 غير هذا ينوي فلا يصحبناها. (الطبري: 0^0/0).

الموامش

 الناس يتنادون لمن كل جانب: إنا لا نطلب اللينيا، وليس لانا خرجنـاها. (المصدر نفسه، الصفحة نفسها). (OA)

 (09) الطبري:

 ومواليكم، أشد حنقأ عليكم من عدوكمب، نهو مقاتلكم بشـجـامة العـرب وعداوة العجمr.
المصدر نفسه: YA/Y .
(المصلدر نفسه، الصففحة نفسها.






القصر متتينه. . (الطبري : 1/ سז).







 أخوان
(17) المصدر السابق: :
الثّابت والمتحوُل

 اللسججده. ويتول الطبري إن مصعب بن الزبـر تـتل من أهحـاب المختار اسبعـة
 ذلك سرفأه جواباً عن وصف مصعب طم بأنهم ركانـرا كفرة سحرةه. (الطبري:

$$
\text { . } 11 \%-\| r / 4
$$


مقيهون. هذا البور قد فـنـا، وهذا العدل تد عفا ولا تزا تزداد هذه الولاة على الناس
الا غلواً وعتوأ وتباعداً عن المقه. (الطبري: Y/Y/Y - YM9).

حين ولدته أنه خرج مئ شهاب نار، نعلمت أنه لا يطنفه إلا الماهه. . (الطبري: .(YAY/Y
(V•)



 على مثل رأبي فليتابعني، فإِن لـ الالسوة وحسن الصحبة، ومن أب فليذمب حيث شاءه .

|  |  | (VI) |
| :---: | :---: | :---: |
|  | المصدر نفسهة: | (VY) |
| .r\&V | المصدر نفسه: | (Vr) |
|  | المصـلر نفسه: | (V乏) |









الموامنى
جهلوا الحتق فـلا يعـرنـونـه، وعملوا بـالعــدوان فليس ينكـــرونـهاه. (الــطبري: .
(VT)





(VA)
(المصدر نفسه: (VQ)


لابن قتية: : Vr/Y.
(1) انـظر: الأغـاني (طبعـة دار الككتب):
 (AY)





علي، ص •10).

 ماله الحاص لمساندة الثؤوة، وأنه زصف خروج زيلد بقوله : اخامى خروج رسول
الله يوم بدر).

ص 1-7-109.
(AT) مقـاتل الـطالبين، لأبي الفـرج الأصفهاني (دار إميـاء الكتب العربية، القـاهـرة








 للاصنهاني. (19) كان يتمثل بجنين البيتين:



(الطبري :


(4Y) المصدر نفسه: V/••r.

 (rs.

$$
\begin{aligned}
& \text { (40) (المصدر نفسه: Mor/V. } \\
& \text { (97) (17) }
\end{aligned}
$$


 بالظز؟ نقلتم لنا: نعم. وسالناكم: هل يستحلّون الملا الـرام والفرج الـرام؟

## الثُّابت والتحوُوّل


 برنع الظلم السيلاي، والظلم الآتصادي في آن. فالنى الضرائب اللاثرمية:










 اللدة إذا عجزوا أو مرضوا وليس لفم مال، وبتوزيع المال الفائض في بيت المال عليهم بعد تضاء حـاجات المسلمين، وتسليف المَزارعين بينبم ليتمكنوا من تحسين زراعتهم. (هله الملاصة من المتطنطات والإشارارات مأخـوذاء من المصادر التالية، تباعأ: سيرة عمر بن عبد العزيز، لابن الجوزي، مطبعة اللويد، القاهرة


 الالثير: 178 /
وانظر: الطبري: 079/7، وتد بعث مرة رسـالة إله عامله على اليهن تـلـ



 الحق، ثم الثتف عن المت ناعمل به، بالغأ بي وبك، وإن أحاط بهج




## المرامش





 عل خراسان لانه منع الموالي عطاهمم، وكانوا يغزورن معه، الطبري:

 القامرة 194V، صد YYT . نتوح البلدان، للبلاذري، مكتبة النهضة المريرية، القامرi، 190V، ص 070 . انظر لزيد من التناميل حول هله الالمور: ترتني،


 ص


 فخخر الدين الرازي في تفسيره لهذه الأية : أارجأت الأمر وأربيته، بالمهز وتركه، إذا




 19v/1

 لـ

 وفي تاريخ ابن عساكر تُصى يشير الى الأصول الأولى لفكرة الإرججاء وأصحابها يفـول
 وكان عهدهم بالناس وأمرمم واحداً ليس بينهم الختلانف، فقالـوا






























الموامس
وقد عبّر بعض الشعراء عن فكرة الإرجـاه، أهمهـم تُابت تـطنة. وتــلكر لـ الأغاني (or/ / (

 وبخاصة آراء يوحنا الدمشققي

فان فللوتن، اللسيادة العربية، ص اT و وما بعدها.


الأنحيرة. راجع : الملَل والنحل (/هس| - 7ع1).











(المصلر نفسه، ص (V)






 التعطيل، فاكبر أهل الإسلام بذعته، وتمالؤا على إنكارها وتضليـلـل أهلها، وحـذروا

من المهميـة، وعـادوهم في اله، وذنمّوا من جلس إليهم، وكتبوا في الــرد عليهه، (الـفطط، القاهرة \&


> جهم بانه (nيسيت).


$$
\text { (طبعة الكوثري)، صى بَ ـ } 90 .
$$

 ص
(II) نشأة الفكر الفلسني في الإسلام، ص هسه، Vهr.

نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص ص19

ת/דז، so.



 فأسلم، نم تنصر؛ وأخلذ معبد عنه وأخلذ غيلان بن مـروان الدمشقي عن معبـد.





(IV)




 قبله الله منه حتى يؤمن بالقدلده. (الصحدر نفسه، صص (1) ويين القدريني الأواتل


## المرامثن

الثاني فاعتنّق القلدرية. وحين مات يزيد وبايع الناسل معاوية، سالى أستاذه، فقال







 (1 (1)






 الذّي تُتل وصلب سنة


المصلدر نفسه:











عن: المنبّة والآمل، لابن المرتضى 17-1V).

 19VY ،

 نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام، صـ هو


 التهذيب: Y/r/r الأوليــاء:

 عمـارة، طبعة دار الملالل بالقامرة.





تعلمونه) . (الأعراف: ^Y).











الهوامثل
ناصرأ لدين اله وعباده، فــلا تركبن دين الله وعــاده بسلطان الهله ، فإنـه لا طاعـة

 (VY - V)/Y











 ("




















 الإسلام، لعلي سـامي النشار، الجــزء الثاني（الـطبعة الــرابعة، دار المعـارن بعـر 1979）．وراجع：
Corbin，H．，Histoire de la philosophie islamique，I，Gallimard， Paris 1964.
Laoust，H．，Les schismes dans L＇Islam，Payot，Paris 1965.



 غيره، أو بتقية من عندهره．（الملل والنحل ：190／1）．



 فييا ذكرنا فليس شيعياًا،．（الفهـل في الللل والأهواء والنحل، ،طبعة المثنى بيغـداد：

$$
.(11 r / r
$$


توني ب|ع هـ. ) طبعة أصفهان Y Y Y







الموزامش





 الـ الجهل بالإمامة كالجهل بالنبوةه.



 كمود حبحي، ص ص "م وما بعلدها.
 المصدر نفسه:


$$
\text { الإمامةّ، ص } 19 \text { ـ YV. }
$$


(¿) الطوبي. الغيبة (النجف،






 علي وتلت أنا، وتالت الصحابة وقلتر. . يُيروى ألن الإمام الرضـا فال ليـونس بن

## الثابّبت والنحوُول






$$
\begin{aligned}
& \text {. } 97
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.r.r/V: : } 0 \text { : ( } \% \text { ) } \\
& \text { (00) (المصدر نفسه: 09/V) } \\
& \text { (07) (اللل والنحل: 197/1. }
\end{aligned}
$$

(197)
 وفاطة الزمراء.


(") (1)



> الساءثة!.
(TY) المصدر نفسه، ص و90 9 وما بعلدها.

(7) (المصدر نغسه، الصفحة نسسا.
(70) مروج الذهب: ז/710.


ص •r.
(الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طـالب، للحسن بن يوسف الملي (توأ






المراسنر
(VY)

(الإرشاد، ص £EY (VY)

 البَّدَاء.










$$
\text { ص שO - VY، } 71 \text {. } 0 \text {. }
$$

(£) الشعراء والشعراء، ص ^پ. .

$$
\text { (0) المصلر نفسه، ص } 1 \text {. }
$$


الكلام، ص بَ . نقلُّا عن تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 1/199.
(المصدر نفسه، ص 101 (V)


(1") الموشح، والإشارة هنا إلى البتين التاليّين:


 والليبب إلى حرم النـاس، والثعراء تتـتقّى ذلك في الثعـره). (الثشر والشعراء،
.
(II المصتدر نفسه، صט YV - اب.
(المشحّ، صب هو.
(IV) الشعـر والنعراء، صـ ع 0. ويدانع ابن تتية عن التفسير بـدلالة اللفظ لا بعنـاه الظامر المري،، فيعلتّ على بيت امرىءء اللقّس :
أغـرّك مـنْ

 (1) (الموثح، ص ص


 (10) يكل المرزباني على ذلك بيت النابغة:

 ابتدأ مبتده، ، فقال: מأي الرجال المهلبه لاعتلار أو غيره لأن بكـلام مستوفى،




ويستى مذا بالتضمين. والعيب فيه أنه بل القافية، أي يلغي الفـاصل والـونفـ


الموامثش
ومن ناحية المعنى بميعاً. (المصدر نفسه، صى 9)، .
(المصدر نفسه، ص ع
(المصدر نفسه، الصفهة نتسها (IV)



 \%/ للمسعودي (طبعة كيي الدين): ب/ / / /

 المثهور في المُمرة:

 (الميوان، مى مبر)
 وترله:





وتوله:


فـــــد أُبـاكـرهــا ريتـأ: وأُــربُجا صرنـأ وأطـرب أحـيـانـأ نــمستـزجُ




 ص
(Y) الـــزانة: (Y) (Y)
 والبيت لضابيه بن المارث البـجمي .




## الــتــعــرُ صـعـبّ وطـويـلُ سـلْمـه



 را



ومضيتا. (ص ع •
 الل الش



الموامس
(VV)

وبسبب هـذه الأبيات حبسـه عثالن حتى مـات. انظر أنجباره أيضاً في: المـنـزانة :

$$
. \wedge 1-\wedge \cdot / \varepsilon
$$

(YN) في: الشعر والشعراء: / / /
 (YQ) الشعر والشعراء: / /

التي يقول في مطلعها:


 ويُروى أيضاً أن الرسول أنشد توله:



 للمرء ناهيأه، نثرأ: اركفى الإسلام والثيب للمرء ناهيأْ . (المصدر نفس).

(YY)

 (Y६Q/1
وشمول


 مسن المظ إلا رعــيـة الــــــاء والــنـعـــز
 ؤنف طـرْنـاه، بــعــد أن كــان أجـذعـا




 ويروى له في هجاء أهل الكونة.

فــلا ســـــى الــله أهــل الــكـونــة المـطرا
الــتـاركــن عــلى طـهـر والــنــاكــحــين بــنــطي دجـلة الـبـــــرا
 والـطالــبــنـ، إذا مـا أهــبـحــوا، الــــــورا (الشُعر والنـعراء: (Y\&V/1).
(ITM (



(FV)
ص

 الأقيشر:


الموامش







$$
\text { ويقول: (المحلدر نفسه: Y Y / } 1 \text {. وأبر معرض كنيته) }
$$

. . . فـــإن ابــا مسـعـرض إذ

الحــل
 نرابــا كــريــع الــعـــــبر الــورد ريهـن

مـــن الــنــتـــــات الـــغــر" مــن أرضن بــابــل


 تـــلوزُ عــليـنــا صــائــم الـــــوم، ا'فـطرا
( الـلالانة سنة وثلالثة اثشهر .
 الطبري: YYO - YY/V



ص

في: الأغاني (الساسي):



 أيضأُ التطور والتجديد في الشُعر الأموي، صـ

 والشعراه: : £ الــزانة : VY/








الأغاني: //10\&.
 (2 YOQ الأموي، لشُوقي ضيفـ، ص توفي سنة

 197V . وانـظر بخاصـة بين الـدراسات الــديثة عن جميـل والـب العـلـري : في

الهوامش
الحبب والحب العـلري، حــادق جــلال العـظم، دار العـودة، بـيروت، الـطبعـة



(OY) (المصلدر نفسه: / / (OY)
(Or) البقرة: (O)

(00) (00)
(OT) جامع البيان: /
(المصدر نغسه: (OY)
(المصدر نفسه: (OXV/



(المصر نفسه: (IY/Y)


(70) المصدر نفسه: :

(7V) المصلر نفسه: 79/1^.
(7 (1))

(V) المصلدر نفسه، ص (V)
(VI)
.VY المصدر نفسه، صر (VY)
(VY)
(المصدر نفسه: 1/0 (VE)
(V0)


(VA)

| . 1 /V : C (V9) |
| :---: |
|  |
| . 9/V : المهدر نفسهر (AI) |
| . $9 / \mathrm{V}$ ( المصلر نفسه (AY) |
| . المصلر (AY) |
|  |
| ( الديوان (^0) |
|  |
|  |
|  |
| (19) |
| .VE _ YY \% (90) |
| (19) (91) |
| 9Y - 97 ¢ (4Y) |
| . $17 \times 109$ - 109 (4Y) |
|  |
|  |
| (97) (17) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| . $1 \times 0$ (l'Y) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| (1) المصلدر (1) 10 |
|  |

المواسثت

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المصلر نفسه، ص (IVA) } \\
& \text { (111) يقول مثلّا: } \\
& \text { وتسبـســم عــن غـــرْ عــلاب كــنّا }
\end{aligned}
$$




تـطوثٌ الــونٌ لــلجــال، يـزيـنُّبا
مــع الـــلْ منـــا جسمُهــا وحـبـأوهـا
(الديواذ، ص Mr - Y
ويتول:


(المصهر نفسه، ص ع ع)



(المصدر نفسه، ص (Vo)


(المصدر نفسه، ص (V7)


(المصلد نفسه، صم •14)

الثّابت والمتحوُل
وصشيح أن في شعر بـيـل وأخباره مـا ينفي الاتصال الجســدي بينـه


(المصلر نفسه، ص 19 - • 9 (


ولم يسسـتـتخـنـا اللى مُــنـــــــرِ
(المصدر نفسه، ص " (1)

$$
\begin{align*}
& \text { (الأغانِ (دار الكتب): } \tag{114}
\end{align*}
$$

(اl£)


 بعدها.
(110) يقصـد مصعب بن الزبـير، وقد تغلب عليه أخيرأ فـطارده حتى مات غـريقاً في



الشعراء بعده:

$$
\begin{aligned}
& \text { النـعـبـــُ يـــــرع بــالــعـعـا }
\end{aligned}
$$

(الشعـر والشعـراء: (1)


الموامس
فـــــارت تـنــاة الـــــــن في كــت ظــالم

وتوفي أبو دهِل في حدود سT هـ. ( (
(11A) راجع مزيداً من الثفاصيل في: الشعراء الصعاليك في العصر الأموي: ص $10 \wedge$ وما بعلها


(IYI)




ص
(IYY) يقول عروة (ديوانه، طبعة صادر، بيروت \&1971) ص YY:

مـا بي مـن عـارٍ إـــال عــلمــتـه
ســوى أن أنــوالي، إذا نســـبـــوا نهد




وأحــــو تـــراح المـاء والمـاء بـارد
ويقول (ديوانه، ص 19) :

فــا أتـرك الإخــوان، مـاعـــــــت، لــلردى

ولا يُـســتـغضـام الــدهــر جـــاري ولا أرى

(ITO)
رلــيس عـليـنـا في الـــــــوت مسعـول

$$
\begin{aligned}
& \text {.(197) } \\
& \text { (IY") }
\end{aligned}
$$

## النُّابت والتحورُل

تــلم بــ الأيـام، نــلـــوت المـــل
(IYY ( يقول عروة (ديوانه، ص (YV):

مـا بـالـتراء يســود كـل بـــــود
مــئ، ولـكـن بـالــفـبـال يـسـود
بـل لا أكــنــر صـاحـبـي في يسرْ


نــذا غــنـــت نــإنّ جـاري نـــــلـ
 لانحـي غـنى مـعـرونس مسكـدود

أطـان بـنــبه، نـعـدلـت عـنـنـ،
وتــت لـه: أرى امــرأ نـظظيسـأ
(IYY) (أملل علِ مله الأراء وما يليها بالأيات المالية:
لـعـلّ انـطلاقـي في الـبــلاد وبــــــتي


(الديوان، ص \&ه. والمجمة: تطع الاليل)
أرى أم حــــان، الـــــداة، تـــلومــن

تـــــول ســـــمـى : لــو أقـــــتْ، لسرنــا


إذا تـــت تــد جــاء الـــــف، حــال دونـ،

لـس نــلة لا يسـخـل الــت دونها

الكوامس

فــــبــلغ نــنـي عــنـرهـا، 'أو مسطورْت





 من الملاك، فعصاها وخرج غازياًا. (المصلدر نفسه، ص (0) . ذريـني أطــوف في الـبــلاد، لـــــلْني

 جـزوعــأ، وهــل عــن ذالك مــن مستــانــــب؟


لــي اللة صــعـلوكــأ إذا جــن لــبــلـ

مسصـاني المــــاش، آلــنـأ كــل بــزر
يـعــنّ الـغــنى مـن نــفـســه، كــل لـــــلة،
أهــاب تـرامـا مــن مــديـت مـهتر

يـــت المصى عـن جــــبــه المـتـعـنـر

إذا مــو امسي كــلـعـريش المسجـور


مـطلُ عـلـ اعــدائــه يـزجـرونـه

إذا بـعـدوا لا يـامــــون اتـترابـه

## الثّابت والمتؤولّ

تـئـون أهـل الــــائـب الــــــظر







شــــــــوا وآنــر لــــدي البـــران كــــوح
(الديوان، ص
تــلـت : تـاضر، إذ رأت مـالي خــوى
وجـنــا الأتـارب، فــالـفــؤاد تـريـح

وصـبـأ، كــانــك في الــــنـي نـططـح
 إن الــــعــود مـع الــعـــال نـبــــع


(الاليوان، ص \% Y)
ومـن بـك مســـلِ ذا عـيــلـ ومـتــــراً
مـن الـــال، يـطرح نــنـــهـ كـل مـطرح


ومـبـلغ نــنس عـــرهـا مــــل مــنــجـح
(الديوان، ص "مه)


نـــــت لـه ألا أهـيـى وأنـت حـر
ســـــبـع في حـيـاتـك أو مُـوت

الموامش
وتــد عــلمــت ســليـهـسى أن رأيــي
(الليوان، صم (H)


(الديوان، ص 19).
 تاربِ) ، ص


(IM) يقول مثلاٌ (ا





 . بعلدها

 بخاصة، وللشعر المذهبي آنذالك بعامة. وفيها يقول:

نــرجــي الأمــور؛ إذا كــانــت مــــــبــهــة







عـبــدان لم يشركــا بــالــله مـــل عــبـــــدا
 وثال:

عــلى سسـلطان آنـــر مسن تــريش.


(الأغـاني (الساسي) : (IYV)

(1YА)

## Mundil|



نكر المسلمون الأوايل وسلكوا، انطلاقاً من إيمانم بان الذين الإسلامي أساس ومقياسن للنظرة اللى الغيب دللى المياة الإنسانية





 الذين، وصحة الثاحر (والمغكر بعامب)، تقاس كذلك، بصشة دينها ومن منا، تجسدت الثقاة الإسلامية - العربية، محلياً، في مؤستسة الـلاةة، أي في النظام او الذولة.

الأصول، ـ البزء الأول من كتاب الثابت والمتحول، يعرض





(2) $1-1-1 \mid$


[^0]:     الكتاب، ونفأ لتسـلسل الفصول (المألفن).

