## هكتبتٌ الأهين

## 跑近



د. رشيد الحاج صالح

د. رشيـد الحاج صالح


دائرة النقافة والإعلام ـ حكو مة الشُارقة

$$
\begin{aligned}
& \text { صر.ب. } 5119 \\
& \text { +97165123333: هلت: } \\
& \text { بـرّاق: }
\end{aligned}
$$

www.arrafid.ae







## اســـتهلال

هل هناك إمكانية لبناء حضـارة جديدة
تتجنب عيوب حضـار تتا الحالية؟
وهــل صحـــح أن البشـرية تـيـش


 تتهقيدات المجنّمع المعاصصر كما يصرّ على ذلـك إريك فروم؟ و هل للعطوم الاجتماعية
والثفســية دور يمكـن أن تلأبــه في جعانـا

نفهـم الـعنف الـهائلِ الذي يجتّاح الـعالم المعاصر ، وأن تشـاعدنا
 والنحــوان حالــة فطرية لا يمكن لإنِسـان أن يخرج هنها مهما بلخت درجة تطور ه؟ ثم لماذا ينفرد الإنسان بالتّحذيب عن غيره من الكائتات الأخرى؟

و هل الســلطة منتصرة على السياسـة، أم أنها تأكل ونشرب
 سلطة تفوق سلطة الجنر الات الُعكر يين؟ و هل يمارس الطبيب والأب والمثقف ورجل الدين ووسـائلِ الإعلام القوة الناعمة من أجل التأثير الُعقّي والّوجداني والثفقسـي على الآخرين، ليُيدوا بناء طريقة تفكير هم بما يتاسب والمصـالح التّي يمثلونها؟
 المصطلح الجميل الذي تنذت به البشـريـة لآلاف السـثين النحلّ إلى شـبـكة من المصـالح والرؤى الذأثية ليس إلا، ليحيد كل فرد أو فئة بناءه بما يتتاسب ووضـعه داخل المجنمع؟؟
 يتحـولن مـن مجـرد واعـظـو وحــرس أخلالقي وسياســي على

الآخرين، إلـى مؤسسس جديد لُسياسـة مختلفة للحمقية، أو يتحول
إلى منتج للحقيقة، كما يقول ميشبيل فوكو.
 الإنســان هو فحالا كذلك؟ أم أنـه اكثفقى بالتّحول من وسائلِ القمع
 القمعيــة الحديثة التّي تثوم على الـمر اقبــة والإعلام والتخطيط،
 حوّلت الإنســان في زمن ما بـحد الحداثة إلىى مجرد شــيء يباع
 للقارات، كما يتذمر هربرت ماركيوز .

و هل صحيح أننا لا نستطيع أن نفكر في الماضي إلا انطلاقاً
 تحيـش عصـر اللتكنولوجيا وثورة الاتصــالات؟ وهل أصبحت نصوص الثراث ثشتمد محناها وأهميثّها من و جودنا المـعاصر ، بحيث أصبح لاستكثشـاف الثتراث أهداف مستخرجة من العصر اللذي تُيشـه، كما يناقش غادامير في ذلك؟

ثم إلمى أي حدّ يمــرس التاريخ تأثّثره فينا؟ و هل هناكّ آفاق

مشتركة يمكن أن يبئيها الإنسان المدعاصر معه؟ و كيف سيتوثف الماضدي عن التحكم باللمستقبل؟

وإذا ما القتحمنا مجالاً عزيزاً على عقل الإنســن وقلمه، ألا وهو اليقين، فهل نستطيع أن نتشاءل عن دور عالث الروحانيات و المثثاليات في جعل الإنسان، يشعر باليقين تجاه حياته وو جوده؟ و هل يُمنح اليقين الأي سحى إليهي الإنسان منذ الأزلن، عن طريق الُعل على الُسيطرة على الطبيعة وبناء السدود وإقامة القيزياء، أم عن طُريق التأمل والمثّليات، عن طُريق ترتيب الُعام المو اتححي
 يقّد شيئًاً ملموساًّ لحياة الإنسان كما يجادل جون ديوي.

ثم هل الثــعور بالأمان النفّســي واليقين اللذي ثقـدمه الأفكار المثّليـة ليس أكثر من شــــعور خادع أضـعف الإنســان و جعله


 إلــى مجرد ذرات كيميائية صمّاء، ويئســى عمره فـي ســاعات العمل الإضـافية؟

لا أريد أن أر هق القارئ الكريم بمزيد من الأســئلة، ولككي
 ويحاول أن يســنجلي وضـح إنسـانثنا المعاصــر في زمن ما بـعد
 راضيــة عن أوضـاعهـا، ويميل إلمى إعادة النظــر في كثير من القضـايا، فاليوم - كما يقول هابر ماس - الثششـرية ليســت أكثر سـعادة من قبل، والـلم المعاصر المثشترن بالتّكنولو جيا قـ يكون ســاعد الإنسان بالّسـيطرة على الطبيحة، ولكنـه في الوقت نفسـه ســاعد الإنسان على الكّيطرة على أخيه الإنسان، وكان له دور
 البُعض الآخر.
 الأسـئلة، انطلاقاً من داخل ثلـ الأسـئلة، وليـس من خارجها، دعوة لطرح مسـنقبل الإنسان في عصر أخذ يتكاثر فيه الحديث
 يستبد ببحض النّاس.

فالحداثــة التّي قامـت على احثترام الكعثل وحقوق الإنســان،

والبح ـث عن الوســائل التـي تجهل حيـاة الإنســن أكثر عدلا
 تواجه اليوم أزمة كبرى نكاد لا تستطيع الخروج منها ـ فالإنسان المـعاصـر، و لا سـيما الخربي، لديه حريــة وديمقر اطية، ولكنـه مكبل بالْنز عة الاستهلاكية التثي فرضتها عليه الثشركات العابرة للقارات، لديه حرية في وســائل الإعلام، ولكنّه لا يشـاهد إلا مـا يختّار هذه أصحاب تلك المؤسســات، ثؤمن مؤسســت السياسة بحـق تقرير مصير الثشـوب، ولكيـه يجد تفســه منخرطاً فـي حروب ليس لها نهاية من أجل آبـار الثفط.

فما بعد الحداثـة، والتي تعني من مجمل ما تعني، الانفلات القيمــي وتقديس المصـالــح الذاثية والاعتماد علــى الإر الادة بدل الُعقّل، و على القوة بـل الُعدل، أصبحت تُجتّاح حياة البشــر من كل حدب وصوب. فماذا نحن فاعلون؟

د. رشيد ألحاج صالح

## فلسفة الحروب

سـؤالث البشــرية من أسـباب الحروب وكيفية تلافيها آتحميق الســلام بين الشعوب
 جديد في آن، وذلك لما تشبيبه الحروبوبنز عة الثتمير واللحثف من مشــاكل عانتها وتيانيها الحضـار الإنسانثية هنـ أقدام الُحصور .

وقـد أَتـــت الأجوبة متّعـددة ومخثلفة:
فْعضهـــا أرجحهـا إلـى غريزة الإنســان الكدو انثية، أو إلى الصر اع على المصالح،
 اعثبر هــا أمـراً طبيحياً في البششـر - كما يقول أبـن خلدون -؛ ناهيك عن الذذين فسرو ها بأنها وسيلة من وسائلّ حفض الثّوازن، لارجة أن هناكَ من اعثبر ها الطُريق الحقيقي للحرية والســلام والحدالة، ثالحروب اليوم تثنن بحجة نشر الديمقر اطية (الحرب
 علـى القاعـدة)، بل إن هنــاكّ مصطلحات غرييـة بدأت تظهر


 أن القوى الططاغية زادت من طغياتُها وطورت في أساليبها، للارجة أصبح معها من الضروري أن نبحث في ماهية الحروب والثزعة الُحدواثية للششر . وما يزيد الأمر تحثيداً أن الملم اليوم أصبح خـادماً لآلة الحرب، وأن السياســة لا تفعل أكثر من تثبرير الحروب، وأن الاقتصـاد لم يحد له من عمل سوى تأمين ميزا اثية الحروب. إن غاية هذه اللار أســة ليسـت البحث في الحرب من زاوية عسكرية أو سياسية أو القتصـادية، بل در استثها من زاوية فلسفية


حدّ ترثبـط الحروب وأعمال الحدوان بنواز ع اللنفس البشــرية؟


 الإيديولوجيات والأفكار والتُصب والتحزب في الثتناع البشــر بأن السبيل المو حيد لحل المشاكل والصر اعات هو القوة والحنف؟ وهل للانغلاق الفكري والعقائدي دور في عدم إدراكـ الثشر أن اســـخذدام القوة كان عديـم الجدوى على مـرّ الثناريخ؟ ثم كيف

 الُحربية تتعاني هذه الظّاهرة أكثر من غيز هاه، وما هي أسـبـاب عدو انيته المفرطة تجاه شـعبه والآخرين، وما هو دور كل من الكو امل الثففسية اللاخلية والـعو امل الاجتماعية الموضو عية في ظهور ديكتاتوريات عثيدة من أمثالٌ: هثّر ، أو ظُهور شخصيات دموية من أمثال: شارون وميلو سيفيشش و غير هم. يضـاف الكى ذلك أنتا نر يد أن نفهم أسـبـباب الْعدو انية المهجية التي تمارســهـ (إسر ائيل) ضد الفلسـطـينيين منذ أكثر من ستين


 يمارســها بـحض الجنود الأمر يكيين في الُعراق، وبعض ضباط

 الجوع والفقز المدقع (كما يحصل في الصومالْ والسودان).
 (Fromm



 الثفقــي، النسـريري الطبي، الفلسـفـي، التّاريخي، الاجتماعي، النقدي، ليقلم ملنا مقارنة خلالةة لكل ثلك المجالات المعرفية حتّى ثشاعدنا على المصصول إلى فهم أكثر عمقًا للثز عة الحدو اثية عند
 لأنه يحتقّ أن الإنســان هو الحيـو ان المحيد اللأي يحارب نو عه ويمارس 》القتل الجماعي《".

مدرســة فر انكفـورت الثققدية النتي تأسســت بيــن الحربين
 الثناقضـات الاجنماعية والسياسـيـة والاقتصـاديـة الثي أخلت
 التحلالات والبحوث القلسـفـية والاجتماعية للمشــكالات الكبرى التي أخذت تعانيها المجتمعات المعاصرة: تشييؤ الإنسان -Rcif

 ضحيتها عشــراث المالايين من الجشـر، عدم قلارة الديمقراطية على تحقيق السـلام والـددالة لسـكان الُعالم، تحجّر الحياة، أتمدتة الإنسان، اغغتر اببه عن ذاثته و عن بني جلدتّه و عن طبيعثة(1).
 المشــاكل على 》الثقد") أي نقد الظواهر السياســية والاجتماعية والاقتصـادية، بغية الكثف عن الْعو الل التي دفعت المجندعات
 والحريـة. فحياة الناس اليوم أصبحـت أكثر عثفاً ودماراً، و أقلّل

عدالة و مسـاو اة مما كانت عليه قبل ثرن من الزمهان (2).

(هابرمـاس)، (ماركيوز)... إلخ، قاهـوا بثققديم مر اجعات ثقدية
واسـعة لمختلف المدارس الفلسفية والاحتماعية التُقليدية، بحيث
 المعاصر، وأكثر احتكاكاً وقرباًّ من مشاكلّ الـصر المحقّة.
 نقاط أساسـية: الأولى هي ضرورة ربــط المجهودات النظرية و الفلســفة بمشــاكل الحياة اليومية LIFE _ WORLD والابتعاد
 أساسـي إلى الكثــف عن تتاقضـات المجنمع الر أسمالْي وتحرية

 الاغثراب، طغيان الآلة، تحجّر حياة الجشر، الاستّلاب، سيطرة المؤسسـات على الحياة الفردية كلإنسان... إلخ. أما الثقطة الثـثلثة
 المعاصــرة، ولاسـيما التحـيــلات الاجنّماعيـة والاقتصـاديـة لماركس، التحليل الثفقسي عند فرويد، علم اجثماع المعرفة الذي يربــط المعارف بدحيطها الاجتماعسي والثقافي، مختلف الكطوم

النفسية و السياسية والأنتروبولوجية المعاصرة. فتحاون القلسفة
 لمواجهة حالة الضياعو والاســتلاب التـي دخلت فيها حضـارتنا
 إلى أن التطبيق التكنولُوجي لنظر يات العلم، وظظهور ما يسـمـى
 أن النككنولو جيا نـحمة ورفاهية مكنت الإنســان من الكسيطرة على الطّبيعة. فالثقثية اليو م أدت إلىى سـيطرة الإنســان على الإنسان وحوّلتـه إلكى مجرد آلة تابع للشـركات الكبـرى(4)، كها أن كل دخله يذهب إلىى جيوب أصحاب شــر كات الكمبيوتر والإنثرنت والموبايل والشــيارات .. إلخ، بحيث تحوّل الإنســن نفسه إلىى
 لحصد أرواح الملايين في الحروب من جهة ثانية.

أما (فروم)، الالذي يعد من الر عيل الثانتي للمدرسة، فقّ أعجب أيّيّا إعجاب بأعلام هذه المدرسة ومبادئها، الأمر الذي دفـعه إلىى ثبني رسـالة المدرسـة والانتماء إليها. و إذا كان (مار كيوز) قد ركّز على نقد الإنسان ذي البُعد المواحد، حيث الاستلاب والتثشيؤ

 (فروم) يركز على نقّ تفاقم الثنز عة التدميرية للشثـر وانتثشــر الحروب.
 اللجو ء للتحليل النفشــي لسـبر أغوار هذه الثخصية واكثشاف آليـات عملها وطبيحتها الداخلية. ومن الأمور التي توصل إليها


 التّملك ويســميها (To have) .الأولى شــخصية سويّة ومنتجة،

 سويّة، مستملكة، عدو انية، النّحابية، اعتمادية، تميل إلـى الثـملك
 البحث عن الثملك من أجل الثملك (7).

ولذلك نجد فروم يحارب نز عة التملك المفرطة لاى الثشــر ويسـتُعين (بــوذا) و(مـركس) للا

 وأن نجعـل غاييتـا أن نكون أفضــل لا أن نمتلك أكثـر (8)، أما
 المشكالات الأساسية لو جود الإنسان التي على الفلسفة والتحطيل النفســي دراسـتّها بغية إيجــاد الحــول المناسـبـة. ولذلك نجده يحاولن، خلال سسـيرته الفكرية، تـليم النــاس كيف يتخلصون من الانصنياع للمادة والنيطرة على ر غبة الثـلـك حثّى لا يقّوا في مادية مفرطة تجعلهم تابـينن وضعفاء ومنقادين، الأمر الألي يطيح بوجودهم الإنساني. ثانياً: فروم وألتحثيل الثنفسي:
تحمل مدرسـة فر انكفورت على العموم تقديراً عالياً لـمنهـج التحيـل الثفشــي Psychoanalysis عند (فرويــ) و، ويعود هذا الثققدير إلى سبيّن أثنين:

الأول: أن التحليل الثفشي، هو أساساً، نظريـة تحاول معالجة
الإنســن من الأمسراض الثففــية والـةلية (9) . وبما أن الإنســان المعاصر، فُي ظل النظام الر أسمالّي المادي والاششتر اكي القمعي،


وزملاءه عوّلو｜على منهج التحليل النفســي لمسـاعدتهم فَي فهم ومعالجة تلـك الأمراض والضدخوط．كما اعثمدوا عليه في تخليص البشــر من الأو هام وجحل الناس شــخصيات مستقلة عن（القوى

 الثانتي：أن التحليل الثفسـسي يذهب إلى أن الأمراض الثفـيسية المعاصرة تـعود إلى المجتّمع الجديد الذي يمتّز بالقمع والتشلط

 فر انكفور ت، شديد النقّ للحضـارة المحاصر هو وسـاخط عليها（12）، لـدرجـة أنـه يذهب إلــى أن هذه الُحضــارة المعاصرة مصـابة بـ》الخبل الجماعي《 أو 》الْعصـاب الجماعي）＂، بحيث أصبح مبدأ

حب الثشلط هو المبدأ المسنيطر على الأفراد والجماعات（13）． أما（فروم）وزملاؤه فإنّهم يهنتمون كثيراً بتحليالات（فرويد） من أجل الكثشـف عـن الموامل الثفســية والخزيزيــة النتي ثقف وراء أمر اض الإنسان الثفقـــية والاجتماعية، ولذلك نجده مثلا
 القول بأن هناكَ لا شعور اً جمعياً يمارس الكبـت الاجتماعـي على

الكهتمع، و هذا يعني أن مدرســة فرانكفـورت، و(فزوم) على وجه الخصوص، تـ حاولوا إخراج نظريات (فزويد) وتحفيلانه

 والحـدو ان الفردي تحـوّل إلـى عدوان جماعي، والحهة الثنفسـية الفرديــة تحوّلت إلــى عقّ اجثماعية عامــة، والحاجات الفردية التي تشــحى لتأكيد الذات تحوّلت إلىى حاجـات اجنما عية تـتلق بالّهوية والانتماء.

بقّي أن نشـير إلــى أن هناكّك صفة مشــتركة بيـن (فُرويد)
و(ثروم)، يبدو أنها تـحود إلثى الثها المششترك لـهما وهو تخليص البشر ية من المادية والمدو انية المتفاقمدة، و هذه الصفة المشتركة هــي اهتمامها بالتّصــوف والديانات الثشـرثية القديمة، ذلك أن
 للبشـر ، أي إلىى تخليصهم من أدر ان المادة والشهوات ور غبات

 (ثرويــ) و(فُروم)، يسـعيان التخليص البشــرية من 》أمراض اللعصر) حثتى لو كان هذا الخلاص عن طريق التصوف.

## ثالثاً: نقد النظريات التققليدية للـعدوان:

كثيراًّ مـا يتذمر (فروم) من عدم وجود نظرية متكاملة „اتوحّد
 اللداحة الفكرية لا يوجد سوى

 وتلخذل في نكوينها فروع معرفية كثيرة: كالتحليل النفسي، الكطوم الـعصبيـة، علم الثفس الحيواني، علم الثـاريـــخ، الأخلاق، الدين، علم المستحثات، الأنتروبولو جيا، الطُب الثفنسي...إلخ. فبدون هذا التوسـع، وبدون الاستفادة من مخثلف الفقرو ع المـرفية، فإن أي در اسـة لن تتجو من ضيق الأققّ، وستحرم نفسها من التحقيق من

 1 - التفقــير الذريـزي للحدوان: ويقول هذا الثقفـــير الذي ثبناه عالم الثنفس (فُرويد) و عالْ السـلـوكيات (كونر اد لور انتنس)

 الُسـلـوك الُسـادي والتـتميري ناجم عن غريزة فطرية مبرمجة
 الكناسبة لتُجبر عن نفسه(16) .


 لحفـظ الذات، فإن غريــزة الموت غريزة عكســية تلتو جه ضد


 (الليبدو) وحفظ الذات هما القوتان اللتان تهيمنان على الإنسان، هـــن غريزة الموت هي القطب الآخر لدافثع حفظ الذات (18) أما
 الكمازوخية (19)


 بحووث انفجار داخلِي للاو افع الحبيسة. فالعدوان عنده ينتج عن

تراكم في الطاقة الخاصـة بالفعل الغزيزي، الأمر الذي يؤدي إلى
 كثيراً ما ييحث عن المثيرات ليفرغ فيها الطامة الحبيسـة، ولظلك


 التي تشهل التتبير عن الـدنوان)،(22)



 والطاةة التدميرية") يثتجها الإنســان باستمرار ومن الصـعب إن لم يكن من المستحيل التُحكم فيها على المدى الطُويل (24). ومـن المواضـح أن هذه النظريات متأثزة بالنز عة الميكانيكية
 عشر . حيث تقابل الخريزة الطاقة، فكما أن الخزيزة تثفجر داخل الإنســان عندما تــزداد الـعوامل الكابتة لـهـا، كذلك تطفح الطـاقة عندما تحجز ها 》بوابات الســده، فالخريـزة هنـا وكأنها 》غرفة
 فواضحة في هذه التفسبيرات.
 تفسـير الحدوان ويعدها غير كافية لتّفبير م، أما النقاداته فتّحدد في النقاط التّالية:

أ - إن ذيـو ع صيــت التفســير الخريزي، لا يــود إلـى أنـه
 شــعور الناسن بالعجز عـن القـرة على مو اجهـة تفاقم العدوان



سيحدث وتبرر الشـعور بالحجز >) (26).
 إمكانيـة لإعـادة بناء النظــام الاجتماعـي للحد مـن الـحدوانية
 عدو انية كبرى تثثـن بحجة الأفاع عن الثــرف أو الو طنية..... بينما هي في حقيقة الأمر تشــن لتحقيق مصـالح القتصادية لفئات

محددة، فهذا التّمويه الإيديولو جي يزيد من النز عة التنديرية في
الكمجثمعات (27)
ج- يشكو الثفسير الخزيزوي للحدوان من 》(عيوب فادحة)،،لأنه يقوم على التأملات المجردة إلىى حدّ ما، و لا يقوم على أدلة تجريبيبة


يككن المثور عليها للاى الحيوانات الأخرى (28).

2 - التفنسـير السـلوكي للعـدوان: أما التّفسـير السـلوكي



 في المدرســة السلوكية السلولك وليس الثـــعور، الُسلواك وليس



 على أسس فطُريـة وثبليّة، ولا يرى أن الإنسان كائن محدد فُطرياً

وطبيعياً بشــكل مسـبق، بل على الـحكس فإن المدرسة السلوكية تمثل وجهة نظر الطبقات الكسطى الصـاعدة في أوروبا، والتّي

 بخلاف الخريزوية التي تريد أن تثين أن الخلافات بين البشـرية

 الإنســان أثناء حياته كو سيلة من وسائلٌ تكيّفّه مع المجتمع الذي
 طريق 》التحزيزات الإيجابية＜）سوف يتجه إلى أن يسلك سلوكاً
 يخضـ للحملية الاجتماعية برمتها، ويتحلم أن أي سلوك أو عمل أو فكر أو شعور لا يتّلاءم مع 》المخطط اللعام《）للمجتمع سوف
 أن يكونه）

فالإنســن－بحسب（سـكنر）－يتّعلم پأن التكيف هو الحل الأمثشـل والأجـدى والأكثـر تقمديـة＂）（33）، ولذلك فإن الإنســن يحيـش جحيم الانضباط التّام بالمتطنبات الاجثماعية والخضو ع 27
 الثققمه＂و عصر الإنجازات المظيمة（34）．هكأ نجد أن السلوكية تحثبر الُحدوان سـلوكاً مكتشباً يرثبط بفئات المعزز زين والتحزيز الإيجابـي الأي يؤثر في حدو الاستجابة العدو انية وثوتشا． ومن الثفقسـيرات الثتي تدور في فلك السلوكية هناك الثّفسير اللذي يحثبر 》الإحباطه｜أحد أهم أسباب العدوان．فالإحباطبحسن هذا الثنفسبير »يمكن أن يحرض على عدد من أنماط الاستجابات
 يساعدنا على فهم ثور ات الفقراء والمحبطين．


 والعوامل الثفنية اللاخلية هي الموامل الأكثر قـرة على تفسير السلو ك الخارجي．يضـاف إلى ذلك أن أغلبية تجارب السلوكيين
 شـروط مسـيطر عليها صناعياً، في حين الأجـدى بالنظريات المثنجة أن تختبر فرضياتّها في 》البييئة الحية＂《 In Vivo．

وينتهي فروم من مناقشته للتفسيرين السابقين إلىى أن الخيار
》(أحادي التفشسير)" (39)، ويحتمد على تصور رات دو غمائية سـبقة. ولذلك فإننا لــــنا مضطرين للقبول بأحـــ الخيارين: الطّبيحة أم التربيـة، الخريزة أم البيئة، بـل هنالك خيارات أخرى ألقدر على تفسير الـدوان ويدكن امتحانها بشكل أكثر جدية.

ومن هذه الخيازات يلجأ (فروم) إلـى إيجاد نو ع من الثتكامل بين الثفســيرين، مع بعـض التظوير والتغييـر، تخغيير نابع من التطـور ات المـعاصرة في ميادين التحليل الثفســي و علم الثفس
 الأعصـاب والطّب الثفقسي.

فمشكلة الثقفيرين السـبثين أن الإنسان عند هما ليس لـه كيان ذو بثيـة وقو انين محددة، ولذلك يتـم إلقصـاؤه من مجال الرؤيةي، فالإنســان سواء كان من إنتاج الخغرائز أو من إنتاج السلو كك فإنه
 مسؤولية تجاه حياته، شخص دمية تحركها وتتحكم بها الخرائز أو السلوكيات (40) فالإنسان الثخريزوي يعيش ماضـي الثوع ع، في

حين يعيش إنســن السلو كيين حاضر نظامه الاجتماعي. الأولٍ
 يمكن أن يثتج إلا نماذج الحاضر الاجتماعية.

ولذلك فإنبا نجد أن مقاربة (فروم) لمشكلة المدو انية البشرية
ليسـت مقاربة غريزوية ولا سـلوكية، بل هـي مقاربة تحليلية
نفسية. فماذا يقصد بهذه التحطليلية؟

رابعاً: أنواع الاووافْع وأنواع العدوانت:

الـحـدوان بشـــل متكامل و عميق بلجـأ (فروم) إلــى خطو تين: الأولــى التميـيـز بين نو عين مـن الدو افع، و الثـثانيـة التمييز بين
 الموسعة للسلوك الكدو انتي من زو ايا مخثلف الكعوم التي ثلدرس سلوك البشر وأحوالثم الثفسية والاجنما عية والسياسية.

1 - أنواع اللدو افع: يذهب (فروم) إلى أن ششكلة الثّفسيرين اللغريزوي والســلوكي أنـهما يتجاهلان أنواع الدو الفع المختلفة،

 دمـج أنواع الُحدوان في نو عواحد، و هنا يكمن القصور الكّبير.

فنظريــة (فزوم) في العدو ان تنطلق من ضرور


أ ـ الّدو الْـع الُعضويــة: كالخذاء وحفظ الـــات والخوف...


والثرجسـية والـحدوان والســادية والمازو خية وحب السـيطرة

 نظهر عند البُعض الآخر بتأثير من ظروف الشــخص اللاخلية (النفقـية) والخارجية (البيئة المحيطة) . و هذه الْدو افق يمكن أن

غير أن هذين الدافهين لا يعملان بشكل منفصل عن بعضـهـا بعضــاً، بل هـالك نو ع من التداخلِ، و هذا التداخل هو الذي جهل

الباحثين لا يميزون بينهـا و وخير مثال يسوقه (فروم) لـّوضيح


 فالر غبة في إثبات الذات، الثتافس الاجنماعي، الغرور ، الخجل،

 والسـلطة والثروة تجعل مالكها جذاباً من الناحية الجنســية (42)



 تحركها عواطف غيز جسدية، تجد في ذلـك إشباعاً لههاه(43).

إن هـــأ الثتمييز دفّ (فروم) إلـى إيجاد مفهوم خاص يجار ي

 هــو نفســي واجتماعي. هــأ الثتداخل مدكن اختصـــر ه بمفهوم》الطُعحه، فلكل إنسان طبحه الخاص الذي اكثسبه من أوضـاعه
 فئـة اجتماعيـة طبعها الخــاص اللذي تثتميز بـه عــن غير ها من
 لللـسـاء طباع وللحكام طباع ولكل مهنـة طباعها، و هناكّ أقوام



 الإنســان لأن يســـلك بطريقة محينة لأنه عندما يحقق طبحه فإنت يثــر بـالرضــا، ولذلك فإن للطباع ســطـة عليiــا لأنـا نرضى عندما نتبعها.

2 - أنواع الـحدوان: أما بالثنــبـة للسلوك التندمير ي وأعمال
 فهي ســلو كيات اجنماعية ونفســية وليست ســلوكيات عضوية غريزية.

 لدى الشعوب القديمة، لأن أعمال الحنف والتّحذيب التثي يسوقها

أصحاب تفســير حب الإنســن للام، وأن الإنسان كائن وحشي كالتمثيل بالجشث، رمي المبيد للأسود، بقر بطون الثّساء، أشكال التحذيـب الر هيب، إخصــاء الرجال...إلخ لا يعـود إلىى عواهل

 الناس بوحشـية فإنهم يريذون أن ير هبوا الناس من جهـة، ولكي يخفوا خو ڤهم الشــديد ويثظاهروا بالشــجاعة مـن جهـة أخرى. و هذا ما يفسر كيف أن بعض الطُقات المخملية تشتري لأبنائها
 يزيد من شجاعة أبنائها .

كما أن الُعدو انية الانثقامية أو عقلية الانثقام والثشأر المستثمرة منذ آلاف السـنين ليّهـت دليلاً على أن الإنســان عدواني يحب

 موجودة لدى كل اليشر إلا أن البحث المعمق يشثير إلى أن الثـأر والر غبـة في الانثقام سـلـوكيات اجتماعية يزر عهـا المجتمع فـي وجدان الأفز الد بحسـب ظروف المجتمح و أوضاعه والتحديات الثتي يواجهها.





 كبيراً من الثـدـامح.

إن هذا الرْفض الصريح من ڤبل (فزوم) لإرجاع الأعمال
 نو عين من الـحدوان:

أ - العدوان الدفاعي (غير الخبيث): وهو عدوان مشـترّك بيـن جميح الكائنات الحية ويحدث عندما تلتهد مصـالح الكائنات


 الجشر وإشـباعها في حال منح من تّحثيقها، ولذلك يعده (فروم) جز هاً من الطبيعة البشرية بالر غم من أنـه ليس له دلالة عدو الثية

تلدميريــة، فهو نوع من أنــواع النكيف مع الحياة، كما هو الأمر عند كل الحيو انات (49).

ب - العـدوان التدميـري (الخبيـشث): و هـــا النو ع خاص بالبشــر فقط لأن الإنســن هو الكائن الوحيد الأي يمارس الفتنل الجماعـهي والثتغذيـب. ويقصد بهذا النو ع مـن الـعدوان مختلف أشكال الحروب والأعمال الثتديرية والحنف المنظط والتّحذيب.


الرضـا والتشثفي عندما يمارسه ضد الآخرين (50).
ومشكلة البشر اليوم هي هذا النوع من الُحدوان الذي يجتّح كل أرجــاء الحالم. وقد ازداد القلق من هذا الـحدو ان عند (فروم) لأنه ابن الحربين العالميثين، وابن الجو المثترثب للحرب الثنووية طو الْ السثينيات و السبعينيات من القرن الحشرين، وابن لحروب أواخر القرن المشرين الثتي تشــنها المو لايات المتحدة الأمريكية

 أوروبا الشثرثية والمنطقة المعربية وأمر يكا الكلانيثية.

ويريد (فُروم) من مناقشتثه للحدوان التثميري أن يقول لنا بأن

هــأ النوع من الحدوان ليس غريزياً ولا فطرياً وإنما هو ظطاهرة

 غير أن (قروم) مدر ك تماماً أن هذه المهمة تعاني صـعوبات
 منــذ آلاف اللسـنين وأن البشـر تـعو دوا على حل مشــاكلهم عن طريق العدوان والحروب. ولعل مـ يزيد الأمر تـهةيداً أن (فروم) اللذي ينشب إلى مدرسة فرانكفورت مدرك تماماً أن العالثم اليو م يعيش مــ بـعد الحداثة، حيث الانفالات الأخلاةِي والثيمي وصل إلى مسـتويات غيز مسـبوقة، وهذا أمر يزيد في احتمال لجوء البشر إلى الـحف والحروب.

## خامساً: الثنكوين الثنفسي للثزعة الْعدوانية:

 الكحو انية هي ظُاهرة نفسية بالر غم من دخول عو امل اجتماعية
 تحليله على الخلفيات الثفســية للشخصيات الثتديرية المشهورة
في تاريخ الجششر .
 طبِين موجودين لاى البششر :

1 - الطّع النكروويلـي: وهو حب اللجوء إلى الحنف والقسوة بشكل شـبه دائم. فالنكروفيلية Necrophilia تعني 》الانجذاب
 الثشـغف بتحويل ما هو حي إلـى شــــيء غير حي، وبالتّدمير من أجل التدمير<<"(51).

2 - الطُـــح الثبيوفيلي: ويقصد بـه الحب الـحاطفي للحياة وكل هـا هو حي. فالبيو ڤيليا Biophilia تُني الر غبة في الثنمو وحب البنـاء وكل ما هو جديد، والثــخص البيوفيلم يميل إلـى الثأثير بالآخرين عن طريق الحب والمقل وليس عن طريق القوة (52. وإذا كان الششـخص النكروفيلي يميل إلـى حب إدارة الناس

 ونشر الدفء العاطفي حول الآخرين (53).

غير أن النكروفيلية ليسـت مساوية للبيو فيلية، بل هي بديلة


البيو فيليا. فالإنسـان 》هو هوب بيولو جياً بالقدرة على الثبيوفيليا،

 شيء وإذا لم يستطع تحريك الأشخاص والثأثنير الإيجابي فيهم؛ وإذا لم يسـنطع الخروج من نرجسيبّه، فهو لا يستطيح أن ينجو من الإحســس الـــي لا يطاق بالحجز وانــــدام القيمة إلا بتأكيد

تفسه بفعل تدمير الُحياة التقي لا يستطيع أن يبدعها (56).
والعلاةـة بين النكرو فيلية والبيو فيلية ليســت واضحة نماماً
 الخصــال النكرو فيلية قد ينجح الأشــخاص في إخفائها، وو جود خصلــة أو خصلثيـن من الطبع النكرو فيلـي ليســت دليــلا كافياً على أن الشــخص ذو طْبع نكروڤيلي. زد على ذلّك أن الـعواهل


 علـى: المُلاحظـة، دراســة الأحــلام، ثقويم معاملة الشــخـ للآخرين، اســتخدام الاخثبارات المعروفة. و هذه المناهج تمكن من الكثشـف - بحسب (فروم) - عن الأشخاص الثيكروفيليين،
 والإر هابيون ومنفذو الإعدام والمتحمسون للحروب(58).

غيـر أن مناهــج (فروم) لا تــــاعدنا على إيجــاد إحصـائية نسـبية لو جود الأشــخاص النيكرو فيليين فــي المجتمع بالقياس إلى الأثــخاص البيوفيليين، فلو كان عمل (فروم) عملاً محثرفاً لاسـتطاع أن يبين لنا - من خلال دراســـنـه للمينات العشـو ائية

 الثقافية والنسياسية والاجنما عية بدقة أكبر في الطبع الثنيكروفيلي. غير أن (فزوم) يشنكي من أن الاخثبارات لا تقول لنا إلا ما هي
 و على ذللك ثإن انسداد الأفقّ في إمكانية الوصول إلـى منهجية علمية تمكنـا من دراسـة النكروفيلية دراســـة اجتما عية واسعة والْوصـول إلكى نتائج عامة يمكن تعديمهــا على الباحثين، أدى
 المشــهور هة، من أمثال ســتالين، هتلر ، بـصض ز عماء الفلشــية، وبعض الثخصصيات المشهورة بدمويتها وشذوذها.

ويبـدو الفقص واضحــا عندما ييدأ (فروم) بدراســة بـعض
 دراســاتثه هو هنـــر، إذ يحاول (ثروم) ثففسـير دمويـة (هتلر )

 بطبع معين. ولذلك نجده يفرد فصو لاً مطولة للحديث عن علاق الِّة
 الوضـ غير الثشـر عي لؤالده وخلافاتّه معه، الموضع غير الُجيد اللذي لاقاه في المدرسة الابتدائية، الإخفاق في المرحة الثانوية،

 نشوع الثنز عة الـحدو انية لدى البشر.

ويبدو أن (ثزوم) يجعل من منهُج در اسةٌ ظروف الثخصبية
 وتدميرية ونجاح و فشل أي إنسان. ولذلك نجده لا يكثفّي بدراسة شخصية (هتلر ) وفق منهجه المذكور ، بل يذه هب لار اسـة (فرويد) نفســه بواســطة ذلك المتّهج، إذ نجده يحلّ عبقرية (فرويد) من

 الجديد في التحليل الثففـــي لُدرجة تجعل حتى تناعات (فرويد) اللاينية والسياسية تنـاجاً لظروفه الـعائلية.

## سادساً _ خاتمـة:

ونحن في ختّم در استنا للثز عة التنميرية عند فروم نريد أن
نسوق الملاحظات الثالية:
1 - إن تحيـل (فروم) للثز عة التنديرية عند البشــر تحطيل عميق وشــامل، اعتمد على مختلف القرو ع المهر فية ولا سـيما التحليل الثفســي، كما أنه بذل جهوداً طيبة لتُحديل بعض مفاهيم
 تشاعده بشكل أكبر في تحليل النّز عة التندميرية للبشر . فهو، مثلاً،


 عن المرحلة الاوللى، و هذا يحد خروجاً عن دو غمائية (فرويد). يضـاف إلمى ذلك، أنــه يحد كثيراً من مبالغة (فرويد) في إعطاء الأولو ية للاثافع الجنسـي ڤي بناء الشخصية، ويحاول النظر إلى

الشــخصية بوصفها مزيجاً بين المو امل الفطرية والبيئية. و هذا يحني في النّهاية أن إدكانية تتحديل صفات وسلو كيات الأشخاص
 الشخصية الذاخلي يتأثر، وبشكل كبيز، بـعواهل خارجية. 2 - ومــع ذلكى، فإن نظريتـه في العدوان لم تخرج بمجملها مـن عباءة (فُرويــد). فالطّع الثيكرو فيلي يشـبـب غريزة الموت
 بعـض التحديلات الثتي تُعطي دوراً لـعواهل البييئة مسـاوياً للدور الثخرائز . 3 - فم يعط (فروم) الكوامل الاجتماعية والسياسـية دور ها اللذي تــــتحقه في تفســير الثنز عة العدو انية عند البشر ـ فالمتأمل
 و 》
 فحروب أواخر القرن الكشرين وبدايات القرن الواحدوالمششرين



بالإضافة إلى الايكثاتوريات المحلية التّي تشــحق هو ية الأؤراد والجماعة وتحولهما إلـى أشـياء تخدم و جود الـــلـطة الليـياسـية وتلبي متطلباتها.

وأثز كل منهما في الثنز عة الُحدو انية. فمن المعروف أن القوة التّي
 بل تجعله يجنح إلى استخدامها للحصول على المكاسب وتحثيق
 مــى التاريخ كان أقوى من قوة الحـقّ، والضــهفاء لا يمكن إلا أن يتعرضوا للسلب والاضطهاد. والأقوياء لا يستطيعون إلا أن يشـنـوا الحروب، لأن و عيهم بقو تمهم يجلهم يقّسون مصـالحهم ويحاولــون الحصــول عليها بأي ثمن، حثـى لـو كان هذا الثـمن تزوير التاريخ واختراع الخزافات وفرضها على الآخر.

5 - إن تحيـيـلات (فروم) عن الثشـخصية العدو انية، تدفعنا


 هذه الثــخصية، فهـل هي شــخصية إيجابية لأنها فــي النهاية

تحمـل قدرأ من الإنسـانية ومحبـة المجتمع، أم أنها شــخصية
 وتخضعه لمز اجيتهـا وثقافثّها المحدودة، الأمر اللمي يؤدي إلـى



 لكـي تحصل علـى المزيد من المديح والإطــر اءء، أي أثها ثقوم بتلك الأعمال من أجل إشباع حاجات الذات الثفسية. و على ذلك يمكـن القول إن مصطلح 》(ا'لمسـشبد الـحـادل) مصطلح عاطفي وليـس مصطلحاً علمياً، لأن الاســثبداد ينثمـي إلى نمط نفســي مختلف تماماً عن الثمطط الثفقسي الذي ثنتمي إلميه المسلوك المعادل.


 من مجمو عـة من المينتاقضـات تخلط بين الشـجـجاعة والكهمجية،
 6 - أمــا النــرس الذي يمكن أن تسـتفيده الثقافة السياسـية
 النفقسـي لتقربية وتنشــئة الحالات الدايكتاتوريــة المر بية، أمر قـ

 خــلال مراحـل مبكرة مـن الثربية غير الســوبة．غيـر أن هذا اللارس لن يفيد كثير اً في تخليصنا من الديكثاتور يات والحروب المنتشــرة في منططنتا المعربية، فالمسألة تتجاوز التحليل النفسي لبعض الشــخصيات المريضـة، إذ ليـس أمامنـا لتجنب الحروب والُحدو ان سـوى الحصول على أسـبـاب القوة، وإلا سنبقى ندفع
 لا يمكـن الحصـول عليهـا إلا عن طريق الحريــة ــ كما ثقول التجارب الثناريخية والسياســية المعاصرة－و هذا أمر لا يتحقق إلا بالثصــدي للايكتاتوريات التّي تصرّ على إضـعاف شـعوبها
 الكدوانية والحروب والايكثاتؤوريات هو مســألة سياسـية وليس مسألة تحطيل ثفسي، كما اعتقّه（فروم）．絭 絭 䄅

# السلطة بيين المعرفة والسياسة بنية السلطة وآليات عملها عند فوكو 

 2ما هي الســطـطةٌ هل هي پالاستخذام
 أم هي جائزة الصراع اعات السياسية بحسب

 لكـن فُـي المقابل ألكــس للحقيقة ســلطةٌ وثلأخـاق ســطةٌ وللمجتهـع سـلطة؟ وللكالام سـلطة؟ حتى وصل الأمر لارجة القول بأن للحدالة سلطة.

Author- لقد درجت الثقاليد الفكرية في دراســة 》السلطة") ity على الُحث عنها في الميادين المسياســية والعسـكرية وحتى
 بحيث ينظر إليه على انثه مفهوم سياسبي بامثياز .

أما البحث في مـاهية السلطة من حيث هي موضو ع معرفي وليسس موضو عاً سياســياً، والموقوف عند بثيتيها الاسـتر التيجية وآليات عملها الداخلية، وتحيل الـحلاقة الديالكتيكية بين السـلطة
 وعميق، على يد ميشيل فوكو (1926 - 1984).

فاليـوم للطُبيب الثفســي سـلطة يمارســها علـى المريض
 لمؤولي الأحلام سلطة عندما يدّعون أُهم يستطيمون تفسير كل
 على من يُنظر إليُمْ على أُمهم غير منسجمين معها أو متمردون
 ويـروّض ويهيمن علـى الثناس والــر أي العــام. ويذهب فوكو إلـى أبحد من ذلك ليثوصل إلى أن للعدالة سـلطـة من حيث إنـها
 الحقول، ولالخالاق سلطة تمارسها على الموجدان والأجساد. هــأ الانثشـــر الر هيب للســلطة فـي كل مـكان، داخل كل الأنظهــة المعرفيـة والاجتماعية والسياســية، دفع فوكو للبحث عـن الآليات والاســتراثتيجيات الثتي تعمل السـلطة من خلالها، والوثةـوف علىـى الإجر اءات والممارســات والمؤسســات التّثي تثضمنها السلطة. فالسلطة هي موضو ع معرفة أو المعرفة هي سلطة بذأتها، ولذلك لابد من دراسـة الأبعاد السياسية والسلطوية للمـرفة من جهة، ودراســة الأبعاد المـر فية لللـــلطـة والسياسـة سن جهـة ثانية.


 تأخرت البشــرية في الكثــف عن هذه المطبيعة المدعقدة والخفية. والنــلطة وإن كانــت تـحمل على مدى الثنـاريـــخ بصدت و هدوه و غموض، إلا أنها مح ذلك ذات طابح ثقيل يسمح برؤيتها ويدفُ إلى استنطاقها.

## أولاً - نقد الثتصور ألثقليدي للسلطة:

كثيـر اً مـا يتذمر فوكو من سـق المنظور الثّقليدي للسـلطة،
اللذي يبحث عنها ڤي ســياق القانون و الثضـاء والثريعة وأجهزة اللاولــة القمعية. فهذه الأطر فقيرة ولا تشــمـح بالْولو جا إلى عالم
 الكنظّرين الكياسـيـين و الفلاسـفة الذين ربطوا الكسلطة بقاموس اللستور والشريعة، حيث تتسـب السلطة والتشلط لطبقة معياة
 الانقنــام بين مؤيد لجهاز اللدولة وقشـريتها، ومعارض لطابـع

يحاول كل فريق أن ينحت بـها عدوه(6).
 والحـكام، دون أي اهتمـام بالططريقة التّي تمارس بها السـلطـة
 نجـد أن فوكو ثد بــذل جهوداً كبيرة لإخراج موضو ع السـلطـة
 والدفق بها إلىى دائرة المو القح المباشر والحدثية الآنية. فجينالو جيا
 الكــلطة بروية كلية ماهويّة تسـري في كل المجالات، إذ ثبين
 إن جينالو جيا فوكو أخذت تبحث عن السلطة في 》الأحداث كها
 البحث في السلطة لم يعد مجرد بحث يريد الكثش عن بنية خفية تقع خلف الممارســات الُسـلطوية بقدر ما أصبح مجرد وصف للمدارسات السلطو ية وشرح الثة:ثيات هذه السلطة وآليات عملها القائمة على المر اڤقبة، التّجين، الإدماج، الإقصـاء، الاســبّعاد، الكهينة4، .. إلخ

فالخاية من تحليل السلطة إذاً هي تشريحها، والمشكلة الأولىى
 بالْعـــــ و القمع من جهة، وارثباطها بالّاولة والقانون القنسـري
 بالحنف والقمع فقط، وا عتبار ها أداة بيد الّاولة تفرض من خلالمها القانون والثيمنة على الجميع. فالقرضية القمعية التي تثوم على تقنــيم المجتّمع إلمى حاكم ور عايــا، وجهل الحاكم يحكم الـر عايا بالعنــــ من خلال قانو ن قمعي يفرض خلاله الحاكم سـلطانه،

بحــث من المواجب على الثناس الخضــوع للحاكم وطاعثة لأنـه يسحى لخير البالاد والمباد، الأمر الذي يجعل النظريات النسياسية تفسـر السلطة بأنها مجرد تعاقد بين فئتان، هذه الفرضية مفلسة ومبتذلــة ومرڤوضـة من ثبل فوكو، الأمر الذي دفع للــــعي من أجل تحويل البحث في السلطة من البحث في الصر اع القانوني للسيادة وأجهزة الدولة والإيديولو جيات المر افقة لها، إلـى البحث في الموامل المادية للسلطة وأجززئها المعرفية) (8)، لأن 》السلطة عندما تعدل وتمارس في آلياتها الثهائية، لا تشتطيع القيام بذلك من دون تشثـكيل وتنظيم ومداولة المحرفة، أو بتشبيلي أفضل أن

ترافقق بالضـرورة الصسرح الإيديولوجي)،(9).

فالســلطة عند فوكو ليسـت شـيئًا نحصل عليه أو ينتز ع أو يقنتــم، ليست شبئًاً نحتنكر أو ندعه يفلت من أيدينا، كما يحاولٍ
 خضم علالقات متحركة ولا متكافئة ومباشــر هة، كما أنـها ليســت



 ت

ولذلك نجد فوكو يؤكد أن السلطة ليست بثية عليا أو مجردة، بـل إنها تأتّتي من الأسـفلّ، إذ ليس هناكّ تـعارض ثشائئي شــامل
 صدى هذا الثتحارض من أعلى إلـى أسفل، و على جماعات يزداد ضيقها إلى أن ييلغ أعماق الجسم الاجنماعي. ينبغي أن نفترض بالحري أن علاقات القوة المتعددة التي تنكو ن وتحمل في أجهزة الإنتاج والأسـر والجماعات الضيقة والمؤسسـات تكون حامـلا كلانقسامات التي تشري في الجسم الاجنماعمي بمجمو عه. حيشئذ تشكىل هذه الانقســامات المعود الفقري الذي يخترق المناز عات المحلية ويربطبئها، وكرد فحل، فهي تشقوم بطبيعة الحال بإعادة
 بينها وجمعها، وما أشـكال القهر الكبرى إلا نتائج لللهيمنة التّي تد عمها على الدوام شدة تلك المواجهات و المناز عات)|(11). وهــا يريد فوكـو قوله من هذا النص، أن السـلطـة لا تظهر في المستوى الُسياستي فقط، وإنما تظهر في الالثقسامات المعائلية

والمناز عــات الاجنماعية اليو مية، وذلك أن بثية المجتمع نفسـه مبنية على تلـك الانقسامات والمناز عات. فالمشكلة عند أصحاب الفهم السياسسي للسلطة أنمه لا يدركون أن السبياسة والميمنة هما
 و علاقاتها التي تُعدل خارج نطاق السياسـة والكيمنة.

والنسـلطة موضو عيـة، أي أنـهـا لا تصنـع من قبّل شــخص أو فــرد أو مجمو عة محددة، ولذلـك يجب عدم البحث عثنها فـي
 على سير أجهزة الاولة، لأنها تسري بشكل ضمنـي داخل الجسم الاجتماعي، و هي محصلة إجمالية لثــبكة الُعلاقات والنز اعات والمواجهات، وليســت مرثبطة بشخصية الأمير، كما هو الحالٍ عند مكيافيلّي (12). و على ذلك فإن فو كو لا يزيد أن ينكر سـلطة اللاولة القمعية ولا رڤض الحنف كأســاس لممارســة المــلطة، ولكثنه يحثقّ أن
 في حقيقة الثشـبكات الـعلاقاتية لللسـلطة والأدوات المعرفية التثي تثمارس عملها الدائم ضمن المجتّمع. فالسلطة اليوم تمارس ليس هـن خلال الحثف بقّر مــا تمـارس من خــلال التحايل والتحكم
 المجتمــع أكثر مـن الحنف في بعـض الأحيان. فالنــلطة عنده
 سواء يعلق هذا الموضوع بـ: الجنون، الذات، الجنس، السجن، الـعائلة، التـريخ، المـرفةّ.، فإنه يحول الموضو ع إلى شبكة من السلطات الأخطبوطية التي تحمل كل منها وفق آلية معينة.

 الأمر لممارســات سـلطوية، وتقح فريسة لشــبكة من المعلاثقات الُسـلطوية غير المواضحـة . فالمجتمع ومؤسســاته: المدارس، أطباء، كـائس، سـجون، طبقات، مشـاتٍ، برلمانات، وســانِ إعلام، تمارس السلطة والإكر اهو والتحكم والمر اثقبة والتزويض والتطويع بشكل رهيب، للارجة تطيح بها كل مكشبات الحداثة،
 اللذي يســتاعي ضرور رة الكثش عن شبكة السلطة هذذه، وفضـح

 الالي بذلّه في توضيح آليات عملها.

و إذا أُردنا المجازفة واختصـار فلسفة فوكو بجملة واحدة، فإن
 والمتثاثــرة في كل مكان من المجتمع. وما يدعم هذا الوصف أن معظم كثب فوكو تدور بشــكل أو بآخر، في فلك السـلطة وطرق

 وزجهـم فَي المصحات بحجة أنهم مجاثين، وما كتّاب „ (حفريات

 فهو در اسسة للإجر اءاتا الرد عية والمقابية التي يمارسها المجتمع على الناس من خلال السجن والتُعذيب. وأخيراً فإن كثّاب ("نظام الخطاب" "ليس أكثر من دراســة لسـلطـة الكقــالْ والكالام ودائرة
 تجزيء السـلطة إلى وحدات صضيرة لتحليلها والكثشـف عن آلية عملها. فالنــلطة عنده منبثة في مجالات مجهولة ومبعثرة، لا بد من الحفر فيها لإظهار ها و الكثــف عـن ثقثتياتها . و على ذلك فإن فوكو يقدم مفهوماً جديداً للسلطة أو ميكروفيزياء السلطة، مختلف عن المفهوم الثقليدي لها.

أما الإنجـاز الأكبر لفوكو، فيما يتحلق بموضوع السـلطة،
 المـعرفة على أنـها منتجة للســلطة، وذلك من خلال الإيديولو جيا


 وليس الـحكس.

 القضـاء، بل في كل الجسم الاجنماعي. كما أن السلطة هي التي تضـخط، مـن الخارج، على العلم ليخـرج نظرياته وأبحاثه بما يحقـق أهدافها، كما أن النسـلطة هـي الثتي تنظــم مجال الخطاب والكلام والمجارات عبر رجال الدين ووسائلّ الإعلام والمدارس والأدباء والخطباء...إلخ. الذي يعبر عن طموحاتها. والنسـلطة هــي الثتي تُحـدد مجـال المعقولية فــي المجثمع فهـي التّي تجيز وتمنع، تحلل وتحـرم، تجهل هذا مثبول و هذا مرفوض، هذا حسن و هذا قبيح. و هذا يعني في الثهاية أن الحديث

عـن معر فة خالصــة و منز هة عن أغر اض الكيـياسـة وأهو ائهـا
 جو هري، ولا يمكن النظر إلــى إحدا هها بمعزل عن الأخرى، فالســطة ســخرت كل الكلو م والأديــن و التضـاء والفلفـــفات والنككو لو جيا ومخلّف المـعارف الثفســية والثتربوية والتّاريخية لضنبط المجتّمع وتلدجينه بما يتناسب و مصـالح الفئات المسنيطرة
 ضمن كل المؤسسات الكُمية والاجتماعيةّو الالقتصـادية، بحيث تضنمن أن هذه المؤسســات سـتّعمل على تنفيذ غايات وأهداف
 عملها يجد أنها تشبهه السججون بدرجة كبيرة، فقي المدالرس هناك



 نـاهيك عن أن المدعارف في المؤسســـت التّليمية معارف تخذدم إيديولو جية الفئات المسـيطرة ونتنسـف كل ما يمس سلطة هذه

## ثانياً - نمادْج سلطوية:

إذا كان مثّهج فوكو يقوم على الْبحث عن الســلطة من خلال
》(أسـالييها المواقجية والتّاريخية")، (13)، وليس من خلال المستوى
 بإدر اكك الأساليب السلطوية المنبثة بشكل خفي في كل مكان. فقد اتضح له أن السلطة لا تعدل عن طريق 》الحقّه بقدر ما تعمل


 عنــد مثاليــن: الأول ييين كيـف يمـرس المجتمع السـلطة على الكجانين، والثاني يتحلق بسلطة الحقيقة.

سلطة المجتمح و الجُنون: لُم يحد مفهوم الجنون مفهوماً عقلياً أو نفسـياً، يرتبط بالمعتو هين أو الذين مسـتّهم روح شريرة أو المتخلفيـن عقلياً، كما في الـحصور الســابقة، بل أصبح على يد

 على مصـالحه أو يخرج على ڤيمه الشـــائدة. و على ذلك فوصف

الجنون هو سلطة يمارسها المجتمع، ويخرج بها غير المر غوب بهم اجتماعياً من دائرة العقل والأخلاق.

ثفـّ ظروف تاريخيـة معينة، اعثبر كل من يشـكـل خطراً علـى النظام السياســي والاجنماعــي مجنوناً. هكــأ أُعتقل فـي باريس، في منتصف القرن الُسابع عشر معظم الفقر اءو والجائسين والعاطليـن عن الـحمـل والمتذمرين، الذين يُخشثـى من ثورنـهم علـى الثظام، ووضـوا في محتقلات ومصحات بخية النــيطرة عليهم ومنحهم من القيام بأعمال غير مر غوب بـها قد ثهدد الثظطام الكــائد (15) وبذلك يكون المجتمع قد حـدد وصفاً جديداً للجنون
 اكثثـــف أن ممـرســة الحجز والاتهام بالجنون المو جه للبؤسـاء والـعاطلين عن الـحمل، الذين يخثى من ثورثهم على النظام، هو
 في وجه كل من يشكل خطرا عليهما. فالفقراءء، ونتيجة الشُور




 وهؤلاء هم الكمتذمرون والُّــاخطون الذيـن لُديهم ميول ثوريـة
 ســكيرون، بلا حياء، ولا يجيدون سـوى لغة الثــيطان، ولهذا الكــبب يجب أن يحرموا من الحرية التي لا يستّعلُو نها إلا من اجل تمجيد الشيطانه| (18) .

هكذا شكلت 》آلية الحجز 《ضمن المشافي والإصـلاحيات أداة جديدة من أدوات ممارسة السلطة، فقلد أصبح الحجز ٪ (پيشتو عب
 أو الضـارة. و على هذا الأساس فإن الحجز سيكون هو الإقصـاء الكقوي للعناصر غيـر القابلة للاندمأج الاجتماعيه|"(19) وبذلك أصبحت صفات: مجنون، منحرف أخلاقياً، بائس، شيطناني، ... إلخ. مفاهيم تطلق لضبط المتنـيبين اجتما عياً والمشكلين خطراً على الدولة"(20).

هـــا النموذج الذي يربط بين السـلـطة والجنون يقدمه فوكو ليبني من خلالد كيف أن السلطة تسخّر المـعرفة لترسيخ هيمنتها على الكمجنمع فالمعايير التّي تفرز الكويّ عن المجنون، والخيّر

عن الشـرير، والمتدين عن الكافز.. كلهـــ معايير أوجدها عدم


 و هذا الفقرض يثتم من خلال أدوات ووسائل كثيرة بهذف إقصـاء وتثجين وتطويع وترويض المعارضين والمخالفين الألقّل قوة.

 اجنما عية نسـبية. كما اتضـح له أن المؤسســـات الطبية النفقــية ليســت مؤسســات علمية نزيهـة، بل إنها متورطــة مع الطبّات الفاعلة والمسـيطرة في المجتمع، و هي لُيســت أكثر من مجرد صدى لما يريده الألمُوياء. فالمصحّات الثفسـية أخذت تنظر إلىى كل من هو شاذ عن قيم وأخلاق الجماعة ويحمل أفكاراً غريبية، على أنه مريض ومرضـه يؤدي إلى الجنون.

ومـن هنا تأتي غر ابـة أفكار فوكـــو، إنـه يبحث عن علاقات السلطة حثّى داخل المؤسســة الملمية. فالأطباء الثفسيون ليسوا علميين بقدر ما هم محصلة لثققافة محينة تمارس سلطنها عليهم، حثّى دون أن يشــرو ا بها. و على ذللك فــانٍ إيجاد دو اءه للجنون
 بـل إنها مســالة كلية، بمعنى أن كل حضــارة تنظر إلى فئئة من
 الأخلاقي إلــى أن كل مجتمع يقصـي المخالفيـن أخلاقياً وثقافياً
 عن طريق اثهامهم بالجنون. فالمجنون الأخلاقي پأكثر ضرراً
 الللون، يتحر كك خفية، بالْر غم من أنّ و وجوه لا يرى. هكذا أصبح الجنــون مقولة أخلاوية، وكل من يخالف أخلاق الدجتمع وقيمه و عاداته وأعر افه هو المجنون، و هذه الاســتر التيجية الإقصـائية تمارسها كل الحضـارات في كل الأزمنة.

إن تحليالات فوكو تشـهـح بالّسـير بها إلى مجالات معرفية واجتماعيــة عديدة، بــل يمكن أن نســخخدمها لتحليـل علاقات
 مجنونــاً أكثر من غيزه في المجتمعات الإقطاعية. والفيلســو فـ
 حصل في المجتمعات المعربية الإسلامية في العصور الُوسطى، ويحصل اليوم بطرق كثيرة. والمعارض الذأي أضـاع عمره في

رفض نظام شمولي لا يمكن إلا أن يكون مجنوناً في نظر الثاس الذين أضـاع عمره من أجلهم وفذاءً لمجتمعهم.

السـلطة والحقيقة: تُحد الحقهيةة من الموضو عات الأساسـية

 من مشـرو عه الفلىــفي. ويذهب فوكو إلى أن علاقات السنطة
 الحقيةة، لأن 》إر ادة الحةيةة) ليست في داخلّها سوى إر ادة القوة.


 خار ج السلطة، بل هي من هذا العالّم وأنتج فيه بفضل التّزامات عدة. و على ذلك؛، فالحقيةة ليســت هدفاً يسحى إليها البشر وليس لها أي معانٍ أخلاقية ســامية، بقــدر ما هي مجرد أداة للإقصـاء
 عقول وحقوق كل من يخالفها.

وتأنـــي الحقية

 الممارســات الاجنماعيـة والخطابــات اللثويــة والمؤسســات الحلمية، للكثف عن الجذور السلطو ية للحقيقة. فالمسألّة المهـهة

 يســمى بـ 》اڤقتصـاد السلطـة)، والمقصود بهزا الاقتصـاد 》طرق تشمح بيث أفاعيل السلطة في كامل الجسد الاجتماعي، بطريقة منصـلة، ومتو اصلة، متكيفة، و(مفردنة) في آنب) (26). أما سـبـب لجوء السلطة إلى هذه الطُرق الثلاعفية التي تثقوم على الإقصـاء
 طرق >(أكثر ثاعلية وأقل غلاء (أقل كلفة، القتصـادياً) أقل صدقية في نتائجها، أقل قابلية لو جود المخارج والمقاومات)، (27) والآن، إذا كانت الحقيقة ليســت مجردة بقلر ما هي عملية، ليســت ظـاهرة بقّر ما هي متو أرية، ليســت مصنو عة بقلدر ما هي صـانتحة لكل أشكال العلوم والمعارف، ليست منز هة بقّر مـا

 65
 إلىى مسـألة سياســية، بعيـدة كل البعد عن الشــر ورط الصـوريـة
 نظام سياســي و التصـادي ومؤسســـاتي هو الذي ينتجها، ولذلك



الثتي تعمل الحقيقة آثباً في إطار هاه، (30.

هذا الربط بين الحقيةة و الكؤسســات التثي تنتجها دفع بفو كو إلىى تحديــا 》الاقتصـاد السياسـسي للحثيقة") والــذي يتّحدد عنده بخمس نقاط هي:
 الثتي شنتج هذا القول. فالقالب الخارجي للحمثيةة هو ثالب علمي، مدعـوم بنظر يات وڤرضيات علمية. وطالكما للـفلم مكانة ونقّير
 الذي يعطيها مصداثية اكبر.

إنهـا خاضـعة لتحفيز القتصـادي وسياســي دائم، على اعثبار
 السياسية.

إنها موضو ع لعملية توزيع اســتهلاكية واسعةة، حيث تدور


 الحقيقة نجاحاً أكبر.

إنها تُشتج ويتم تداولهُ تحت الإشـر اف، الطاغي لا المنفرد، لبعـض الأجهـز ة السياســية والاقتصـادية الكـــرى، (الجامعة، الجيش، الكثّابـة، وسائل الثقافة الشعبية).

إنهــا موضو ع دائم للصر اعـات الإيديولو جية والمواجهات
الاجتما عية والسياسية(31).
حتّى الخطّاب عند فوكو مرتبط بالّسـلطـة، لأنه مجرد مطيّة لقول شيء آخر، لأن الخطاب عنده لا يحيل إلى دلالثّه الخاصـة

 الكثــف عن السلطة المحايثة للخطاب، لأن السلطة عنده ليست
„(مقامة على الإكر ام، والحنف بقدر ما هي ثائمة على تكنولو جيا

 معقدة ومتشــابكة وخفيـة ومحايثة، لأن الســلطة مثلما تمرض
 الخطـباب. فالخطابــات أئــاً كانت فلســفية أو أدبية تُحـد بأنـها
 الســياق والأهداف)" (34) ـ حثى الخطاب الُعمي لا بد من در استّه



 بريئة من علاقات الُســلطة، وڤلـ ذهب الزّمن الذي يلرسـهـا فـي

 لعبة الصر اعات والإقصـاءات والتمويهات)|"(35
 السياســة، الأنتروبولوجيا...إلخ، كلها وجـدت مر القبة وتدجين

الكجتمع بطرق لا عنفية، وذلك سن خلال المعايير التي تفرض

 لمعايير سياسـية وأخلالية، و هذا يعنــي أن المعايير والمعقو لية التّي يقدمها المطلم للمجنمع، ’يست في نهاية الأمر معايير علمية، بقدر ما هي معاييـر اجتماعية. إنها معايير المنتصر في علاقية



 "اتأطيـر اً للإكراهــات الانضباطيـة التي تضمن وتؤمـن فَحلياً انسجام ذلك الجسد الاجتماعي4) ${ }^{37}$.
ثالثثاً - ألّسلطة ولور ألمثقف:

إن حديـث فوكو عـن ســلطة الحقثيةة واقتصـاد ها السياســي،

 بوثقة السلطة وحسابات السياسـة ومؤسسات الدولة الكبرى.

 الكk الكمتمــع ومدثل الأخلاق في المجالين الاجتماعي والنياســيـي، الكثةف الذي يصون الثشرائع ويناضل في سبيل الحرية ويواجه الحكام الظالمين والمســبدين، المثقف الذي يمثل رجل الحقوق





 فالدثة فـ اليوم هو: المهنـس، الطُبيب، الفيزيائي، الفلكي، عالم الاجتمــاع.... إلخ الذي يســخر اختصـاصـه لخدمة المجال العام. فالحديث عن أن الاختصـاص الجزئي لا يؤثر كثيراً في المجالٍ الاجتماعسي والسياسـسي حديث غيـر دثيـقـ، لأن الحثيقة اليوم وسلطثها و علاقتها قابعة خلف تلك الاختصـاصـات.

فالطب الثفشــي، وإن كان اختصـاصـاً ليس لـه بـد اجتماعي

عام، إلا أنه ساعد المجتمع في اتهام كل من يخالف تيم ومعايير
 الالدـن في العصور الوســطى فنـي ثثبيت حثيةـة فلكية إرضـاء لإِيديولوجية الديثية المسيطرة آنذاكو.
 كمـا يظن البحض أنها مجالٍ محايد ومنزّه من سـطوة السـلطة
 لم يعد بـيداً عن المجالات السياسـيـة والر أي الـعام. فمنـ الحمرب العالمية الثاثية وجد علماء الذرة ألثفسـهـ وســط الشأن الُسياسـي بسبب الخطر النووي الذي ظهر نثيجة أبحاثّهم وتجاربهم. لارجة أن الُسلطة السياسية أخذت تخثى من هؤلاء بسب المـر فة التّي





 يمتلك مخططات الحياة والموت.
 الصر اعـات وخطر الانخر اط في التحالفات والانقياد للأحزاب والمؤسســات الإيديولو جية، إلا أن فو كو يبقى متحمســاً للثنـائج


 الكسؤوليات السياسية التي عليه، شاء أم أبى، أن يتحملها>) (41). و على ذلك فان 》القضبية السياسية الأساسية للمثقف، ليست
 بالْحلم، أو أن يتصرف بشكل تكون ممـرستثة الُحلمية فيه مشفو عة بإيديولو جيـا صحيحة، بل أن يعرف إذا كان بالإمكان تأنسـيس سياســة جديدة للحقيةة. فالمسألة ليست أن نـغيز 》و عيه" الناس، أو مـا في عقولهم، بــل أن نثير النظام السياســـي والاقتصـادي






إذ يجـب＞＞تأمل مشـاكل المثقفقين السياسـية لا بقاموس علمي／ إيديولوجـي؛ بل بقاموس الحثيةة／السـلطة، ومــن هنا يمكن أن تطرح من جديد مسألثة احثر اف المثتقف）＂（43）فـالمثقف اليوم هو شخص يحتل موقّعاً خاصـة 》لأن اختصـاصه مرتبط بالْوظائف الـعامــة لجهاز الحهثة الصراع 》»حول الحقيةة＂）．

رابعاً－الْلسلطة الّحيوية أو من ألمعاقبة إلى ألمراڤقبة：
مع بداية القرن الثتاسـع عشر، حدث تخيير كبير في أساليب الكــلطة وآلياتهه．فقد انثقفّت السلطة من 》الطُرق الانضباطية＂） القائمــة على المـعاقثة والضبط القنــر ي للنــاس، إلىى＞الطُرق التنظيميـة＂）القائمة على مر اقبة وتنظيم حياة الناس．ويحود هذا الانثقال－بحسـب فوكو－إلى ظهور البرجوازيـة في المصور الحديثة، الثتي أخذت تمارس سـلطنتها و هيمنتها بوســائل جديدة
 الآتصـاديـة والاجتماعية، حيث أخذت هــذه الطبقة، ولأهداف
 الأمر اض الجماعية، تحديد النسل، إقامة مشافٍ، تنظيم السكان،

حفـظ الأمن المعام، إصـلاح المجرميـن والمـارثين، إلقامة أنظمة الر عايــة الاجتماعية، تأميـن المياه والخدمات للســكان، تنظيم الـحمال ..!إــح، بحيث أصبحت هذه الطبقة تمارس تنظيماً كامـلا لمختلف مظاهر الحياة ذات البُعد الاجتماعي العام.

هكذا ظُهرت 》الُسلطة الحيوية") - كما يسميها فوكو - إنها السلطة التي تتحكم بكل نشاطات الأفر اد داخل المجتمع، لُرجة




 والسجون، وذلك اللسهر على راحة المواطثين وحفظٍ حقوڤهم.

 وحقو قهم، تخفي داخلها محاولة للهيمنة والسيطر وة على الأفر اد


 بللر غــم من اهتمامهها بحياة الفــرد والُعمل على حفظ هذه الحمياة

 ثوة.

هكذا غيزت السـلطـة فـي تكثولو جيتها عبـر مجمو عة من

 تو عية صحية، تطبيب السكان. فوكافحة الأمر اض الكستو طنة،


 لا يسـعون إلــى تكديس الأموال لضمان مسـتشهلمه، لأن الدولة هـي التثي تتكفل بذلكـ أما الاهتمام بالصحة البدنية فكان للحمفاظ علـى قوة العامل وطاقته بحيث ينجز الأعمال المو كلة إليه على أكمل وجه. فالسلطات اليوم، وإن كانت تسحى للحفاظ على حياة
 أن تصنع منهم عمالاً منتجين وأناساً ثأهدين وطيبين (46).

فالسلطة لم تحد تلجّأ إلمى الحنف و الضضبط القاسمي، بل أصبحت

 مكانــاً للعثاب، بل أصبــح مكاناً للترويـضٍ والإصـلاح وتـليم
 يشرح لنا فوكو بالثقصبل كيف أن الأهداف الُسياسية للسجن قد تخيرت، بحيث أصبحت مومتّه فرض قو اعد معينة على سـلـوك

 للارجة أن السجن الحديث أخذ يبنى بطريقة معمارية، ثقوم على أن الحر اس و القائمين على الـدــجن يرون وير اقبون المســاجين بشكل دائم، وأن المساجين لا يرون سجانيهم حتّى يشـرورا بأنهّم

 مر اثب أم لا. فالسلطة الحيوية تمارس الانضباط، لكن ليس عن طريق المقاب، بل عن طريق المر اقبة والإصـلاح والتربية، لأن هذه الموســئلٌ أجدى نفعاً وأقلى ثمنــاً كما يؤكد فو كو دائماً. و هذه


أي ممار سة السلطة من خلال خلطة مركبة من القانون والتربية
 أكثر إنسانية.

غيـر أن حثيةـة الأمر تشــير إلــى أن ليس هئـــاك اختّلاف جو هري بين الســلطة القمدية القديمة و السلطة الرثابية الجديدة، لأن الاختــلاف يفتصر على الأسـاليب والثقثنيات فحسـب. أما
 يقول فوكو واصفاً المجنمع الُسلطوبي الجديد >الثّسيج الاعتقالْي





 أيضًاً، وإنما الأكثر لزوملً ربما، لكي ينمو هذا الشثــاط الضخم
التْفصي الذي شيَّأ التصرف البشري)|(49).

يضـاف اللى ذلك أن النــلطة الحيوية استعانت حتّى بالعلوم
الإنســانية والطبيعية لتطويـر تهنتياتها وآليـات عملها. فنموذ

الُسجن شاهد على دخول المعرفة والـُلوم إلى علاقات السلطة،


 بالأطباء الثفسيين لكي يساعدوا في تزو يض المساجين وتأهيلهم

䄅 䄅 絭

## 3 3 تأويل التراث

## هيرمينوطيقا التاريخ عند غادامير

## أولاً - الإشككالية التأؤيلية:

إذا كان ظُهور المهير ميئو طيةا الثقلّيدية،
عبر الُحصور المختلفة، يعود إلذى ثيام البشر
بتأو يل وتفسبير كتّهم المقنسـة، و جعل كلام
اللـه الـــي ينقلـك الأنبياء والمالائكة واضحاً
ومفهوماًّ، فإن سياق ظهور الكهيرمينوطيةا
المعاصرة، منذ القرن التاسع عشر؛ يعود

إمكانيــة تطبيق مناهــج الـلــوم الطبيعية
(الاســنقر اء، التجارب، ..) على موضو عات الـلطوم الإنســانية،
 المستمر إلى بزوز اتجاهين:

1 - التجاه وضدي تثاريخاني يؤمن بأن منـهج الملوم الطبيعية،
وبسـبـ ما حهقه من نجاحات مكثت الإنســان من السيطرة على الطْبيعة وتشـــخيز ها لخدمة البشــر، لا بد من تطبيقه على الـعلوم الإنسـانية أيضاً، واعتماده كدسـتور لتنظيم حياة و عهلّ وتاريخ
 الكنطقةية المعاصرة أن علمنة العلوم الإنســانية يجعل هذه الكعوم علوماً موضو عيـة، ويخرجها من مجال التأمــلات الذاثية عبر إعطائها ملامح العلوم الحثيقية. هكذا قام رودلف كارناب (1891 - 1970) بثطبيـق مناهج الُعلوم الفيزيائية على علم الثفس و علم


 بمشـاكل كبيرةو جعلتا نختر ع نظريات وثوانين غير صحيحة، ليس آخر ها نظر يـة مركزية الأرض في الكون، ولا فكرة الحقيقة
المطلقة، وقد آن الأوان لكي نتحرر من هذه الأو هام (1).

أما الثز عة التلزيخانية عند فيكو وشبنجلر وتويثبي، مروراً بهيجل وماركس وكوثت، فقد ذهبت إلمى إمكاثية إخضـاع أحداث التاريخ لقو انين موضو عية صـارمة تسمح لثـا »بالثقوّؤ بمستقبل
 علـم تاريخـي موضو عي يقابــل علم الطبيعة النظــري، ويقوم باستخراج القو الثين الثني يسبير الثطور النتاريخي بموجبها. هكذا أنتى جيوفانتي فيكو ليقو بل بأن الثّاريخ يسير على طريقة التعاقب الدوري للحضـارات، وفـق حركة دائرية لولبية أبدية،
 في تطور ها وحياتها تثـبـبه الكائن البيولُوجي الذي يمرّ بمر احلٍ الطفولة والثـبـباب والكهو لة، ليمثل بذلك ألــو ع أثمر يتركه علم
 فـي علم الاجتماع. أما أرنولد توينبي (1889-1975) فقد أقام
 الإيحاءات الفيزيائية.

2 - اتجــاه الكهيرمينو طيةـا Hermeneutics الر افـض لأي تطبيـق لمناهـج الـعــوم الطبيعيـة علـى موضو عــات الـطوم

الإنسانية، فالحياة الإنسانية بالنسبة لأصحاب هذا الاتجاه فريدة، مديزة، واعية، ذاتثيـة، إبداعية..، ولا يمكن إخضـاعها لمطالب الموضو عية الصـار مة والقو اثين الثابنة.

ولذلك، فقّ ســحى هذا الاتجاه إلىى دراسـة الظواهر البشرية من تاريـــخ ولغة وأدب وتر اث وفن ومجتمع.. إلخّ، وڤق منـاهج
 أهدافاً للـطوم الإنسـانية مختلفة عن أهـداف العلوم الطبيعية في
 علـى اعتبار أن الظُاهرة الإنســانية مختلفـة كل الاخختلاف عن ظواهـر الطّبيعـة الجامــدة. وفي هذا النـــياق جـرى الاهتمام بالْهير مينوطيقـا، أو علم التنأويل كمنهـهـ جقادر على فهم ظواهر الحياة الإنسانية، ويسنطيح الحد من سطوة العلوم الطبيعية التثي
 والاجثّماعية والُسياسية، بحيث حولت الإنسان إلى مجرد شيء يعانــي الاغثنراب، و هيمنة المؤسســات الكبرى الثتي حولثّه إلثى سلعة يتحدد ثمنها وفق مبادئ السوق.

ولكــن ما هــي الكهيز مينو طِيقا؟ وكيف ثقــوم بتأويل التـاريخ

والتز اث؟ وما هو دور اللخة فيها؟ و هل يمكن لإلنسان أن يتخلى عن مطلب الموضو عية وينظم حياته بلا ثو الين؟؟

## ثانياً - ألتأويل قبل غادامير:

 1 - التأويل النيكولوجي عند شلايرماخر :

 باهراً في ثفشسـير ظواهر الطّبيعة والكون، سواء كانت ظواهر ميكرو فيز يائيــة أم ظواهـر ماكروثيزيـئيــة فـ فالمناهج الطبيعية من وجهـة نظر المهيزمينوطيةا حولت الإنســان إلى مجرد ذرة فيز يائيـــة أو عنصر كيميائي أو معادلــة الثنصـادية، دون إعـي العطاء أي دور حميمـي لحياتّه الخاصـة وحاجاتـــه المحنوية ودون أي اهتمام بخصوصية تراثه ولغتّه وروحه وأدبـه.

بالر غم من التّاريخ الطُويل لفن التأويل واســتخدامه من قبل
 اللثّم عما فيها من لبس و غموض، وذلك باسـتبدال الكلمة غير

الكفهومة بأخرى أكثر منها بســاطة، عبـر الالثنقال بين المعنى الحرفي والمعنى المجازي، فإن الثشــأة الحديثة للـهير مينوطيةا، تتعود بشــكل أسـاســي إلفى شــلايرماخر (1768 - 1834)، الذي
 كل الششروط الضنرورية للفهمه| (3). ولجهل الكهيرمينوطيةا ثادرة

 قادرة على القيام بالّمهام الثتي أو كلها إليها.
 والللسـانيات في تأويل الْعبارات الغامضـة، بل قام بإدخال أساس
 عن الحالات النفسـية والموجداثية لمؤلف النصى، سواء كان هذا


 والتفاعـلـل اللأي يحصل بين القارئ المـؤونل والنص (4) وبذلك أصبح للاعلو الإنسانية من علم الثفس و علم الاجتماع دور كبير فـي عملية تأويل النصوص، بعد أن كانت عملية التأويل عملية

لخوية ديثية، وبذلك يكون شــلايرماخر قد أدخل الكهيرمينوطيةا إلى أفق جديد لتتحول فيه عملية التأويل إلى عملية جدلية تفاعلية بعـد أن كانت عملية أحادية الطرف. عملية تأخذ بعين الاعتبار التجربــة الداخلية التـي كان يحياها المؤلف مـن جهة، والحالة
الثفسية و الموجداثية للقارىئ من جهة ثانية (5).

فالقـر ائة التأويلية أصبحت فناً، و على القّارئ أن يكون فناناً بدرجـة لا تقـل عن فنية المؤلف، والتـأويــل أصبـح فـعلا إلبدا عياً لا يقـل عن إبداعية فهل الكثـبـة، وبذلك يكون شــلاير ماخر من
 مـن ضرور
 تكـون علامة على انثتهاء عملية القر اءة، بل على المكس يطلب
 المؤول يســنتيد النص بشــكـل جديد ومختلف في كل مرة. فكل





الثتر اثية واســتخراج معانٍ ومقاصد لم تكن تخطر ببالّ مؤلفيها،

 فـي هذا المقام يقوم بإعادة تثـــكيل خبرة دمرفية بإنســان آخر ، والتخلذل داخله لُببر أغوار ذاتها والكثف عن مكيو ناتها، بحيث

يستّيد القارئ الخبرة الفكرية لصـاحب النص (8).
وقد لاحظ شالايرماخر أن النشاط التنأويلي عموماً يفتقر إلى



 وتقّيم التّفسيرات.

وبذلك يكون شــلاير ماخر قد قـم لأول مرة، ثأملاً نقدياً في

 تبعية التأويل للعلوم الأخرى، حيث كان يُستخدم التأو يل لأهداف
 علمًاً مستقلاً بذاته لـه قوا عده و مبادئه الخاصـة.

كما يسلط شلاير ماخر الضوه على 》عملية الفهم بحدّ ذاتهاهِ

 فإنـه يقدم لنا فههاً جديداً للتأويل ينططق من أنتا معرضون ثلثقائياً》 ومناسـبة(10) فالأصل في الثتأويل هو الخشـية من سـو وء القهم؛


 نتعرف اللى الوضحية التثاريخية والاجتماعية والثفسية للمؤلف،

 مفتّاح تُجنب سـوء الفهم، وهو الأور غانون الجديد للتأويل اللذي

يبشر بـه شالايرماخر (11).
غير أنهبالر غم من الخطوات الكبرى الثتي خطهـ شالايرماخر
 هـن جهوده في تحرير التأويل مـن قيود تثنيات التأويل الدايني، والسـير بالْمير مينوطيةا لتصبح علماً يمكن تطبيق نظرياته في

الأدب والتاريخ والفلسـفة والقانون، إلا أن الثنز عة الرو مانسـية
 بتاتاً (12) فنحن في التأويل لا نسـتطيع أن نفهم المؤلف أكثر من
 صدد اختراق نشــاط المؤلف الروحـي، لأن التأويل ليس أكثر مـن 》إدر إك المحتى أو الدالالة أو القصــد من بين كلن ما تداول

》الكثف عن معجزة الفهم وليس الكثف عن التو الصل العجيب بين الذوات)" (14) فمشـرو ع شلايز ماخر بقّي حتى الثنهاية أسبير
 يخطر ببالكه القيام بتأسيس فلسفي للعلوم التاريخية.

2 ـ دلتاي وتأويل التتراث:
بالر غــم من أن فلهام دلثّاي (1833 - 1911) بقّي ينظر إلىى الأسـاس الثفسي على أنه المبرر الأخير للهيزمينوطيقا، إلا أنها
 أداة يتـــم من خلالها تحرير اللعوم الإنســانية مـن هيمنة هنـاهج

 التجبيرات التي تعبر عن نلـ التجربة، سواء كانت تمبير ات لغة
 اللوضحيــة القاليلة بأن تأخـر العلوم الإنســانية والتـاريخية يعود

 والظّواهر الطبيحية عبر تحديد أسبابها واستخراج القو انين التثي تثفسـر آلية وجودها وتطور هاء، ثإن الكحوم الإنسانية تقوم بتأويل وڤهم الظُواهر الإنسـانية والروحيـة والتـاريخية، لأن الفهم هو القادر على الولوج إلثى علام الحياة الإنساثية الفريدة.
 الاختلاف عن التّجربة في الـُلوم الإنســنية. ثإذا كانت التجربة الأولى تفسر من خلال الاسثقر اءو الملاحظات والفرضيات، ڤإن
 وهـا الثهير ميثوطيةا سـوعى محاولة لفهم هذه التجربة المـحاشــة، وتحديد الشثروطالمواجب توفز ها ليكون القهم موضو عياً. فدلتابي


ولكن بطر يفتّه الخاصـة، الأمر الذي يبين أنه وبالر غم من وثوفه

 وقوانينئها موضو عية.

ويحود الخـلاف بين العلوم الإنســانية والطبيعية من وجهة
نظـر دلتاي، إلى أن مادة الأولى هي 》الـحقول البشــرية") وهـي مادة معطاة وليســت ششتثة من أي شيء خارجها، بخلاف مادة
 أن فهـم الحياة الاجنماعية والتناريخية والأدبية والفلسـفـية لا يتم !لا مـن خلال الميـش مرة أخرى فــي ثلـ الأحـداث وتمثلها،
 يستطيع عن طريق التأو يل أن يحلّق في أفق الأثر ليعيش الفعل الإبداعـي مجدداً (17)، بغض النظر عن البِعد الزّنـي الكبير بين المــؤول والأثر . والةـــرئ ومؤلف الأثــر، كلاهما يحمل صفة إنسانثية مشــتركة (اأي: البئية السـايكولو جية أو الو عي الششوئي الكشترك، اللنين يشكالان القدرة الحدسية على الثقمص مع بقية



التجر بة الحية كما عاشها الآخز و عانىى وقع تأثيز هاه، (19). ولكـن كيـف يمكن إعــادة إنتاج ومعايشــة التجربــة الحية

للآخرين بطريقة موضو عية؟
لإجابة عن هذا الســؤالْ الصـعـب يجيب دلتابي أن المعنـى،

 حالثة تخير مسـثّمر طـلمـا أن الحلاقة بين المفسِّـر والموضو ع
 فـي الثتاريخ أمر ليـس ثابنتا، أو نـهائياً، بل هـو متخير، لألنا فـي عصر نفهم الماضـي فهـهـاً مختلفاً وجديداً، ويكون فهمنا أفضل للماضي، كلما 》اتو افُرت شروطموضو عية في الحاضر شبيهة
 لا يفهـم نفســه عن طريق التأمــل اللذاتي، بل من خــلا تلأويله لتجاربــه التاريخية والحياتية على أســاس مـا هو مثــترك بينه وبين ثــك التجارب. و على ذلك فالأســس الموضو عي لـعلية
 هو الذي يسمح لنا بمعايشة النصوص النتاريخية والأدبية. فنحن نفهـم النصـوص الأدبية على أســـس البدء من المشــترك بين

تجربتتا وتجربة النص، حثّى نـعيش تجربة النص، هذه المـعايشـة
 والمعنى يتخير لأن تجاربثا تتخير وتكتســب في كل لحظة أبعاداً


 الثابــت والنهائئي (22) و هذا الأمر يحدث بالْنسـبـة للثاريخ أيضـاً، فالماضي والتراث لا يو جدان بشكل ثابت ونهائي، وأينما ينوجد التر اث، في الحاضر، بشـكل مسـتمر ومتحول ومتبـل، بحيث

 خلال ماضينا. 3 - ألتطون ألهيرمينوطيقي للوجود عند هايدغر:




1967) يحتبر أن دلتاي بقي تحت تأثير مطنب الموضو عية، أي
 اعتبــر أن مطلب الموضو عية فرضته علينــا الُلطوم الطبيجية. ولذلك نجد هايدغر يـعد إلى تأســيس الكيرميثوطيةا على أسس فلسـفـية جديدة، وليس على أسـسن نفســية، كما هــو الحال عند شـــلاير ماخر ودلثّاي. ويقوم هذا الأساس الفلسفي على الاهتمام
 الذات المبدعة من جهـة، والذات المؤولة من جهة أخرى. فـمع




》 (نســيان الوجوده" في الميتافيزيةـا، وتفكر في 》الانحجام التام

 في الذات. فمشـروع هايدغر كله يمكن اختصـاره بأنه محاولة

 هايدغـر للمثالية، و تأكيـده على تناريخية الإنســنان في المو جود يثـبه إلىى حدّ كبيز الثقد الذي وجهه الميخليون الثــباب لمثلالية هيخـل بـد و فاته، فهايدغر يمثــل، وبامتياز، المرحة التي أخذ
 حيث أن التأمل هو فعل عقلّي مجرد ذاثتي، في حين أن الثّأويل يتحلق بفهم الأحداث و التتاريخ والثر اث والفقن والوثائع، الأمر اللذي أدى بـهايدغر إلىى وصف فلسـفته المتأخرة بأنها »اتأويلية (27) Facticty المو قائعية)

فالعالم عند هايدغر هو الذي يفرض نفسـه علينا، وهو الذي يدعونــا لكي نتتحامل معه، ودور الذات في هذا التعامل ليس هو
 الأنر في ذاتثه واستقلّليته عن الكتلقي، أي أنـه لا يو جه اهتمامهـ،
 اللاي يقوم قبن هذه الدلالة، وذلك من خلال تجريد الثشـيء تماماً من الدلالة التي يتخذها بالثنسبة لنا، وتحديده ڤبل أن نضفي عليه أي دلالة. وبذلك يصبح الكحل الأساستي للاهيرمينوطيةا هو ثقسبير كيف أن المو جود يظهر لثنا على أنه قائم بحد ذاته (28).

و هنا يثوثف هايدغر ليطرح علينا سؤالاً غاية في الصـعوبة: ما هو الشبيل لإدراك الأثر أو الؤلو جود كما هو في ذاثته وتجريده من دلالته الثتي اتخذها بالْنسبة لــا (29) ؟
 اليوميةه، ، ليجد أن أشــياء الُعلم يمكـن ملاحظتها من زاويتين:
 والثانيـة، أنها تكون رهن إثـــا أن 》التصور ات الأنطولو جية تثوم بتطوير وصياغة تصورات ڤبل أنطولو جية تمتلكها الكينونة في حياتها لانها اليو مية بكيفية تلقائية غيـر صريحـة4)، (31) فهايدغـر إذاً، لا لا يتناول و وجـود الأثر، أو


 نهتم بوجود الثيء أو الأثر إلا بوصقه موجوداً لأجلا.

 أحدد مادته ووز زنـه وصفاتنه، بل على أنثني اســتخدمـ لفتّح الباب

دون انثباه إليه ودون نظر أو ثفكير، إن المفتاح لا يجعلني أنثبه إليــه أو أتْفصصه إلا عندما يتحثر في أداء مـهمته،) (32) و وذه هـي




 والكاخذــاء (35)، لألدر كنا أن الشــــيء يتحول إلـى حثيقة عندما يتم إظهار و وكثفه. والأثر الفنّي يكثف عن حثيقة الُعالم، لأنه يكف


 هـي 》اللخة"《، واللخـة عند هايدغر (ليســت موضو عية كما هو الحـالْ عنــد دلتابي، ولا ذاثية كما هو الحال عن الزوومانثسـيـن،
 الموضو عية والذاتيـة (36). فالوجود عند هايدغر ليس مجمو عة مـن الكليات المنفصـلـة، بل هو مجمو عة مـن (الدلاقات تحلو على الذاثتية والموضو عية") ${ }^{\text {(37) }}$
 بالقضـايـا الثّالية:

إن عملية الفهم هي عملية تفكير في المواقع والـعالْم، وليســت مجردة تفكير في الآخر وتحديد العلاقة معه.

تكاد تفقد، الأعمال الثتاريخية والآثار الفنية والأعمال الأدبية، أي علاهـة بمبدعيها، بحيث تتحول إلىى نصوص لها وجود قائم بذاتــه، وإن كان هذا الو جود ليس خارج الزمان والمكان وليس مستقّلاً عن أسئلة الميتلقي.

ثقوم الاســتراثتيجية التي يقدمها هايدغر للالخلص من مطنب الكوضو عية، و عدم الوثوع فَي 》الذائرة المهيرمينوطيقة")، التّي تحيــل الذات إلى الموضـو عو و والموضو ع إلـى الذات، تثقوم هذه الاســتر اتيجية على إيجاد مجال 》وســيط؛) "يـس بالموضو عي وليس بالذأتي، و هذا الموسيط هو اللخة.

وجّه هايدغر الفكر الفقسفي من الاهتمام بالتّأل إلىى الاهتمام بالثتأو يل، الأمر الذي جعل من التأويل أحدث الكقو لات الفلسفية الكبرى في الفلسفة المعاصرة.

## ثالثثاً - ألتأويل عملية للثهج الثواققي:

أما غادامير فإنه يحاول تقديم مفهوم جديد للتأويل، من خلال الاسـتنتاد إلى كل الجهود السـابقة من جهة، وتجاوز تلك الجهود من جهة ثانثية. فالثّأويل لم يعد مجرد معاينة للانصوص و مـعايشـة لها، كها لم يعد مجرد بحث عن المعنى الحقيقي للأص. وتّأويل
 موضو عية تشــمـح لنا بالثنبؤ بمستقبل سير الثتاريخ. يضـاف إلىى ذلــك، ثإن غادامير أخـذ يضيق ذر عاً من الثز عة الرو مانثــيـة النتي تقيم الثتأويل على أسـس نفسـيـية، فالحالة الثفسيـة للمؤول أو للمؤلف ليسـت هي الأســس في عملية التّويل، كما أن المؤول لا يسـتطنيع أن يفهـم نصـاً ما أكثر مــن صـاحبه ويدرك لا وع الا المؤلف.
 . Understanding ماه، (38)، وجواب الفهم على هذا الخطاب هو إعادة بناء الأســئلة



والفهـم عند غادامير هو إدر اكك العلاقة بيـن الكلى وأجزائه، أو بين الـُناصـر الذاتية والـُثاصر الموضو عية، وهذا ما يسـمـى
 الكلن وأجزائه|،(40)، والمقصود بالْعلاقة اللدورية أن نبدأ بإدراك
 التمعـن بالأجز اء التي تثتحدد وظيفتها التّوضيحية في إطار ذلك الكن. و هنا يريد غادامير أن يقيم علاقة جدلية بين الكل وأجزائه بعكـس الســبقين عليه اللذيـن تُحيزوا لأحد الططرفيـن أو قـدموا
 بوصفـه علالقة دائريــة جدلية بيـن تكهـن دلالة الكل وتفســيره اللاحق للاكجزاء.

إن فهم أي نص أدبي، يعني إدر اكنا أن هذا النص ينثمي إلىى جملة آثنار المؤلف ومكونـاتّه الذاتية من جهّة، وإدراكثنا شـمولية النبياق الروحمي للمؤلف من جهة ثانية (41).
 من اششـثراكك مع التّراث الذي نثنمي إلئه هو الذي يحدد أفكارنا

 يثبثـق بما يربطنا بالتثراث. فالثراث ليّس مجرد شـرط مسـبق
 تُطوره ومن ثم نحدده نحن)|"43).
 والتر اث ثتين أن المعر فة بالتثراث متخيرة ومثبدلة بحسب السياق التاريخي وظروف الحاضر من جهة، وبحسب مـ يحنيه التثراث

 اللاي سـيـيقى للتراث في مرحلة ماء سـيكون مختلفاً عن المحنـى الذي يعطى لثفس التراث في مراحل أخرى.

فتأويــل التراث عثد غادامير أشـبـه بالفهم الـعملي -Phrone sis أيضاًا فتأويل التراث لا يفصن بين الثظر يـة والثطبيق، لأن الفهم

 فإن عملية تنأويل التّراث لا نتّ إلا عندما تتجسر وبشكل صريح،

الكســافة الزمنية التي تفصل المؤول عن الثتراث، وتتخلب على غر ابة المعنىى الذي تحمله نصوص التراث لثـا (45).

و غادامير هنا، لا يزيد إعادة بناء شـروط فهم التّر اث، بقّر ما يريد توضيح هذه الثشروط شقط؛ وتحرير عملية الفهم تلـك من
 واجنما عية. ڤموقع الفيلســوف اليوم لم يعد يشبه دور المواعظ أو


 والتاريخ واللخة، وضمـن الـعالقة بين الذات والموضوع، وضي تأثيـر التقراث في الحاضر، و تأثير الحاضر في و عينا بالثتراث. فلا سبيل للوصول إلىى الحثيقة سوى التّأو يل.

## رابعاً: تأويل التّراث والأحكام ألمسبقة:

تؤكد مدارس التأويـن، ذات النز عة الموضو عية، ضرورة

 هذا التحرير سنحصل بالتأكيد على وعي ثاريخي زائف و عديم

الفائــدة، وعي لا يخدم سـوى الأهـداف الإيديولوجيـة الضيقة والتحيزات الُعقائدية المسبقة، فنحن في هذه الحالة لا نحصل إلا على معرفة مختزلة حول الآخر ومخطط لـها مسبقاً.


 موضو عية للتراث والماضدي هو مجرد أو هام لا يمكن تحمثيقها، وإنمـا زر عتها في أذهانثا الثز عــة التـاريخانية. ولذلك لا بد من
 منذ عصر التنويز وحتى أيامنا هذه.

وتتلخص ثصـة عصر التنوير مع الأحكام المسـبقة، فّي أن
 اللالع عقالثية والماطفيـة والانفعالية والتحيزات التـاريخية، وذلك مـن خلال إثامة التراث على أسـسس 》عقلانية") بحيث يقبل من






 الـلمية الموضو عية، وبما أن الأحكام المسبقة محمّا الـة بالحناصر الذاتيــة والمصـالــح القو ميـة والدو افـع الــلا موضو عية و هموم
 ليصل إلمى معرفتّه الموضو عية المششودة．
 الاعتبال 》لأحكام المسـبقة＂）، من حيث أن البشر لا يستطيحون

 يسـتشمر ها في عملية تأو يله لl لتـراث．فغادامير يؤكد أن المر غبة فـي أسـتبّعاد الأحــام المسـبقة، وهـو مطلب عصــر التثنوير و الثنز عـة الثتاريخانية، هو（＂ثفسـه حكم مسـبقب）（49）، و لا بد من رثض فكرة 》الـحقل المطلقّ）（50）، لأثها أمر لا يمكن أن يثيسـر للوجـود الإنســاني التاريخـي．》（ثعقلنا مو جود ضمن شــروط


إنمـا هو يظل معتمداً دائماً على الظظروف المحددة التي يشــنـل
 بـل نحن الذين نتنمي إليه، و هذا يعني أن أحكامنا المســبـة التّي


 الثتار يخي نفسهه>) (52).

و غادامير يميز بين الأحكام المســبقة المســتمدة من التاريخ والتر اث و المجتمع، و هذه هي الثتي تُحكم وجودنا الثناريخي لأنثا

 ولذلـك لا بد مـن الابتحاد عنها لما تشــيبه من تثــوبيه لو جودنا


 الكامل بآر اهو و عقائا المؤسسـة الديثية و المعلمين و وذوي المقامات



الاعتــر اف والمـرفةه،، من حيث إن هـــا الرمز أفضل معرفة وأوسـع رؤية وأكثر خبرة ودراية، ولهذا، فإن لأحكامه أسبقية على أحكامي (53) . فالسلطة لا تو هب وإنما تكثّب عندما يدّعي شــخص ما حق التمتع بها، وبالتاللي فإنها تستند إلكى الاعتر اف،
 المـرفهـة وليـس على الطـاعة، وإذا كان هنـــا"ك قـر من إصدار الأوامـر والطاعــة، فإن هذه الطاعة تكــون لأن الآخل »"يعرف


يطيع الذي يعرف أكثر والذي لديه تجر بة أكبر ؟(54).

 و عقائدنا. وحجته في ذلك أن الثتراث لم يعد ثقيضـاً للحقلّ والحرية كهـا هو في عصــر التتوير، بل اتضتح أن فَّي الثتراث عناصر


 الأخلاوثية آثية من الثتراث، وأن شـر عية أخلاقنا مستمدة ومقامة


للتحامــل مع التزاث، هو التجديد والتنميــة والر عاية، بالإضـافة
 في ذلك التراث.

فالتراث ينطوي على عناصر عقلانية، و هذه حثيقة تؤكدها
 فهل عقّـي. ونحن نحافظ على الثراث حتـى في أكثر الأوقات
 التــراث، وإنما تنت المحافظــة عليه بحيث يعاد نوظيفـة ليخلم ما هـو جديد وثوري. وبذلك فإن غادامير، يجد مكاناً للتراث حتى في الأوقات الثني يحتقد أنها ســترفض الثتراث وتثور عليه. فهو لا يستظيح أن يرى الثتراث إلا ونحن متموثحون فيه، 》وتموثّحنا


آخر، أو شيئًا غريباً عنّا)، (57).

 فالحاضر وانثـغالاته، هو اللأي يحدد الطُريقـة التّي نريد فيها تحفيـز الثنراث، بل إن التراث كثيراً ما يلوب المخيلة لاســتحادة
 بالتـر اث．（ڤالثّراث دائماً جزء منا، كثموذج أو كمثال أو كنو ع من الإشــارة الممبزة الثتي تثيد أنه من الصـبـ لحكمنا التـاريخي الأخير أن يحتبر نو عاً من المعرفة، بل هو صلة روحية حميمة
بالثّر اثه| (58).

وخيـر مثال يطبق عليه غاداميـر طريفنته في تأويل التّراث هو 》اســتحادة الحضـارة الخربية لتر اث الڭصر الكالاسـيكي《،
 الثتهي تحدد توجهاتنــا نحو الثتراث، وأن التـراث ليس هو الذي ينتمـي إلينا، بــل نحن الذين نثنــــي إليه．فقي الفتـرات التي تم

 الإنسانثية لالإنسان．و على ذلك، فثّدهور الحاضر هو الذي وجهنا

 و هذا يعني أن المصر الكلاسـيكي أصبح دعيار أ يحاول النصر الحاضر الُعمل على الســتحادته، لُلارجـة أن غادامبر يذهب إلىى أن كل إنسـانوية جديدة 》（تقاســـ الو عي الأول والأقّدم بالانتماء

إلــى نموذجه، بالثقيد به بطريقة مباشــرة، نموذج عزيز المنال
 على ذاته، أي هو الذي يحفظ ذاته و هو الذي يؤول ذاته بطر بيقة تكثــف عـن أنـه ليـس بياناً عـن الماضـي 》إنما هـو بالأحرى يقول شـيئًاً عن الحاضر كما لو أنه قيل عن الحاضر على وجه

 عن جميع صـروف الزمان، إنـه نوع من الحضور الســرمدي اللذي يعاصر كل حاضر＜｜（62）

أهــا تعظِيم جانب 》الأسـلوب الأدبيه، للمصر الكالاسـيكي


 الأدبية والنسردية والخطابية في الـحصر الكالاسـيكي على أنهم》ذروة ذلك النوع الأدبي）｜＂63）و هذا يحني أن الحاضر قـ ينظر
 النظر بق بقاء واستمر ار الفعالية التاريخية للماضيمي． هكـذا يحقق غادامير مقولثّه بأن التّراث جزءء من الحاضر،

وبأن القهم يقوم على الـعلاقة الجدلية بين الذأت و الموضو ع، أو بين الحاضر والتزاث، بحيث يصبح الحاضر جز هعاً من التثراث المستحضر، كما يصبح الثزاث جز هاًاً من هموم الحاضر . و هذا يعود إلى أن بنية القهم عنده هي بنية اجنماعية تاريخية، وليست

 ميـت، لا يـهم ســوى بعض الأارسـين المتخصصصين وحسـبـ.
 عامة، مثله مثل قضـايا السياسة والاقتصـاد الساخنة. و هذه الثنيجة المتّرثبة على فهم غادامير للتراث تسري حتّى
 الفاصلـة بين الحـق والجمال في التـر اث الجمالّي. فاســتعادة التــراث الأدبي والفنـي، لا يمكن أن تكون لأهــداف جمالية أو



 أجل الفن، فهزه نظر ية ضيقة وسـططحية للتر اث. و على ذلك فإن

السـتحادة المتنبي في المجال الثقافي الحربي لا يعود إلى النـاحية
 لجانب المزّة و الشجاعة المو جودة في شعر المثنبي. فالأفق الذي سـيعاد بـش شـعر المنتبي هو أفق الحاضر وليـس أفق الماضـي
 الحاضر وليس من سياق الماضتي فقط.

فههم الثتراث عند غادامير يشوم على ما هو مشترك بيبنـا وبين


 التر اث بالثنــبة للحاضر وأزماتّه. و على ذللك فإن فهمنا للتر اث


 تجمعنا.

أصـدق من تأويل آخر، لأن الثتأويل هو 》توسـطط، بين الثتراث والحاضر، توسـطـيتخيـر بتخير ظروف الحاضر، والكسـيرة

التنريخية للالص التر اثثي، وأهداف المؤول الثتي تثببل من عصر



 ويبدو أن هذه الاسـتر اتيجية التأويلية جهطت غادامير يقف على تخوم الثنسـبية التاريخيـة، بالْر غم من دفاعه عن لـلك الثّسـبية، واعثبار ها إيجابية ومثمرة. فغاداميز يرفض النّز عة التاريخانية

 أن الو جود الإنسانتي لا يمكن إلا أن يكون و جوداً تاريخيًاً، و هذا يعني أن الإنســن لا يسـتطيع الخزوج من الثـريخو الثظر إليه نظرة خارجية.

خامساً - الثوعي الثمتأثر بالثتاريخ وانثمـاج الآفاقى:
يشــن غادامير هجومأ واسـعاً على الم عي الإنســنـي الذي قدمته للبشـرية الفلسفات التأملية، على اعتبار أن تلأك القلكفات


الأوان لكي ننظر إلىى وعي الإنسان في سياق تجربته التاريخية
 مسألة نظرية وتأملية.

ويحلل غادامير مضدون اللو عي البشــري من خلال تحلياله

 فيرهـا الأنا للأنت على أنـه موضو ع، أمـا ثانيهـا فينظر الأنا فيها
 التُتي تحدد الأنت للأنا من خلالٍ الإفصـاح عن نفسـه. بالْشسـبـة لـعلاقـة الأنــا بالأنت، مـن حيــث إن الأنت يظهر بوصفه موضو عاً أو شبئًا يقح داخل خبرة الأنا، بحيث يستخـيمه الأنـا كوسـيلة يحقق بها أغر اضـاً معينة، مثلـــه فـي ذلك مثلـ أي وسـيـية أخرى. و غادامير يرفض هذه العلاقة لأن پالأنت ليس


 ذلك، فإن هذه الُعلاقة ليست علاقة أخلاقية لأنها ستحول الأنت

إلثى مجـرد ملحق من ملحقات الأنا، بحيث يسـتختدم الأنت (أو الآخر، والثتراث) كوسيلة وليس غاية بحد ذاته(67).

كهــ ير فض غادامير الثنموذج الثثاني مـن الـحلاقة، لأن فهم
 يحاول الأنا الميمنة على الأنت وإخضاعه لقهم الذات، لان الأنا


 نموذجاً للاسـنقواء على الآخر والميمنــة عليه و جعله يدور فـي
 يحاول السـيطرة على الثتراث عبر إقصـاء شخصية ذلك التراث وإدماجها بالأنا الحاضرة.
 الأمثــل التكوين وعي تاريخي بالتــراث. فنحن يجب أن نتحامل
 هــنا الانفتّا علـى الآخر والتـر اث لن نسـنطيع إقامة روابط


إليه والتفاهم معه، و هذا لا يعني أننا نفهم التراث أكثر مها يفهم
 أن أقبل ببحض الأشياء الثتي تكون ضدي، حثّى لو لم يكن هناّك مـن يكر هني على ذلك") (70) و هذا هو أســاس التجربة التأويلية عند غادامير، فنحن علينا أن نسدح للتراث بادّعاء المشرو عية، وأن نسـتمع إليه بروح انفتاحية، و هذا يميز ما يســميه غادامير
 Sciousness
¢Experience
يركز الوعي المتأثر بالثتاريخ عند غادامير، على أن الخبرة
 مـن الصصورة المورديـة والكثلثية للحياة. فالحيــاة ملأى بخييات الأمــل والآلام والمصـائب، ولـلى هذا مـ يشــكن طبيحة المو جود
 مع الثتراث من خلال الخبرة التثي يكونها الإنســن خلال مسيرة حياتّه، ونحن بحاجة دائمة لهذه الخبرة لكي تحررنا سن الأو هام والأحلام الكثلالية، ويقّدم لنا التز اث بشكلا و القحي ومباشر . ثم ألم يقل أسخيلوس إن المعاناة تُحلمنا (71).

ووجود الإنسان، من جهة ثانية، و جود متتاٍٍ (72)، لأن الخبرة تُحلم اللو عسي المتأثر بالثتريخ أن الإنســان ليس هو الذي يتحكم


 عقلّه المخطط، و حدود معرفة هذا الُحقل لذاتهاه| (74) .
 يبــنطيع أن يحررنــا مـن كل الـيوب والنو اثص التــي تـعانيها



 بالثنسبة للحاضر و همو مه من جهة ثاثية.

فالقهم عند غادامير هو أساســاً 》(حدث متأثر بالثتاريخ،)"75)، و هـو ليـس أكثر من جعـل فاعليــة الثتاريخ المؤثرة مســتمرة،
 بشـكن أفضل. فالفهم المســتند إلى الفاعلية التّاريخية يخلق أمام

 يسـاعدنا على تأويل التّراث بمقتضى الثتراث نفسه، ويسمح لنا
 فإن غادامير يحذرنا من الفشل في نقلّ أنفسنا إلـى داخل التّراث،


 و عندما يتحقق ذلك فإنتنا نكشثف أفق الآخر ووجهة نظر هو ه، الأمر



 التاريخـي للتراث لا يحني بالتأكيد أن 》ا(تتجاهلل أنفســنا)، وإنما

 الجزئي ووجود الآخر الفردي.
 الــذي يفترض أنـه موجـود بذاته، بحيث ينصهر Of Horison
 تاريخي مسـتّمر، بحيــث (>يتحد القديم والجديد دائماً في شـــيء ذي ثيمـة حية، مـن دو ن أن يمنـح أحدهــــا الصدارة من الآخر صر احة") (799. ويتث انبثاق الآفاق المشــتركة عبر 》صـهـر الآلاقاهِ داخل اللخة. فاللغة عند غادامير هي الأداة التي بمو جبها يعمل النو عي المتأثر باللتاريخ، وهي الأداة التي نفكر من خلالها و ولذلك ينظر
 نصــوص التّراث، ونمارس مـن خلالها التأويل. و هذا يعني أن غادامير ،مثلما شــنب المو عي و جعله تار يخياً، ومثلما شذب الأنا وجعلها واقحية ومنفتحة على الآخر ، فإنه يحاول تشـــذيب اللغة

 اسـتخذامها والســياق الذي ترد فيه، فإن غاداميـر يو افق على هذا المحنى للخة، ويضيــف أن اللخة خرجت من خبرات الحياة والممارســة المحلية للبشـر ، ولذلك لا بد من أن نفسح لها مجالاً لكي تشـاعدنا على فهم تراثثـا فالحياة والثراث تجربة تشكالوهما اللـغة.
 غادامير (لتراث. فهزا التأويل يكاد يدخل في نسـبية شبه مطلقة،




 والآفاق التـي يحملها هذا الثتراث، ليس لـهــا ضو ابط دقيقة، بل هناك عملية مفثّوحة إلى احثمالات قد لا ثتثهوي.

أهـا غادامير فإنـه، وبـالر غم مـن اعتر افهـ بيقاء عالم الثتراث
 الانفتاح (80)، لأن الخبرة المباششـرة والمستمرة تجعـل آفاقة مفنوحــة، وأن التجربة التأويليـة يمكن اختصـار هـا

 عملية الفهم للتراث.

وإذا هـا نظرنـا إلـــى تأويلية غاداميـر على أنـهـا تأويلة لا

منهجيـة، بمعنى أنها لا ثقندم خطـو ات منهجية واضححة ودقيقة علـى كل مؤول أن يثبعها للوصول إلـى ڤهم محنى نص ما، و لا تشاعد المؤول على أن يحدد بدقة النتيجة التّي سيصل إليها و وإذا

 نستطيح أن نحدد فيما إذا كان الْور الأساسي في عملية التأويل هو ، للكل أم للجز ء أم للذات ومتطلباتها أم اللموضو ع وحضوره أم لآفاق الحاضر و همومه أم لُمقاصد النص وما يقولثه لـنا．أقول إذا تثبهنا لكن لثك الصـعوبات أمكنـا القول إن غادامير لم يستطع بلورة 》معيار منهجي《 ينسق وينظم كل لـك التلاخلات． غيـر أن غاداميـر كثير اً هـا يؤكد أن هــأ الثتاخل هو من
 فالتـر اث والأدب والفــن والتاريــخ لا تخضع بذاتهـا لمنهجية صـارمة، ولذلك نجده يتمسك بـ 》اتز ع الصفة المطلقة عن المثثل
 يريد ترسـيخها في الفكـر المـعاصر ـ و هذا الأمـر يتحقق عنده



الإنســن مســؤولية أكثر مـن غيـره. وبذلك يضدـن غادامير لتأويليته عدم وثو عها في الُعدمية.

يضــاف إلى ذلك، أن تأويلية غادامير للتراث، لا تحمل نقّاً لمناهج اللحوم الطبيعية، من حيث عدم مقدرة هذه المنـاهج على دراســة الظؤواهر الإنسـانية والثناريخية وحسب، بل إنث يحثقـ أن
 قــد أوصل حضـارثتــا المـعاصرة إلى طريق مســـود (83) ومن النحو امل الثتي ســرّ عت الموصول إلىى هذا الطُريق المســدوده، أن
 بالحسـبان. ولذلـك فإن غاداميـر يثظر إلـى تأويليتـه على ألـها مسـاهـة في حل مشكلات الُعالم المعاصر الثتي سبيها له التّحالف المشؤوم بين الـر أسمالية المعاصر ة والكحو م التككولو جية. بحيث أصبحـت هذه الحضـارة المعاصرة تنظر إلى الإنســن والآخر
 حسـابـه عن طريــق المـعادلات. و هذا يـنـــي أن إلحاح غادامير
 في إيجاد حلول لمشكلات هذا الحالث المتشلع. أمـا هابرماس،، وبالر غم من مشــر كثـه لغادامير تخوفه من


 اللسـبـاحة") (84)، بحيث يمكن القول إن الثنز عة المحافظّة هنا هي
 عند غادامير، واستشالامه للأحكام المسبقة.

غيـر أن غادامير يرفض مثل هذا الفهم الخاطـئ له، مستبراً أن ر جو عـه إلى الثتراث كان بـعثلية ثققية ثقوم على رفض الفهم
 يضـاف إلى ذلك، أن غادامير يؤكد على أهمية الفكر الثقفي و لا يلغيه مثلما يدعي هابر ماس، فالثقش كما يقول غادامير : 》موجود
 موقف للمسـاءلة. ولا وجود لســؤالْ دون و عي بأن لكل سؤالا إجابات عديدة مدكذة)، (85).

وڤيمـا يتجلق بالحل الالي يقدمـه هابر ماس لأزمة الحضـارة

 والثشـامح بين البشــر، فــإن غاداميـر ير فض مثل هــذا الحل

 واقتحي ومنفتح على كل الاحتمالات، يســتح اللششر بالتّبير عن



أساساً لكثق الإيديولو جيات (88)
ونحن نسوق هذه الاعتراضات على هيرمينو طيقا غادامير،

 المعاصر بحقها من جهة أخرى.
 والبحث والتحليل في الثقافة الكربية الإسلامية، أكثر من غير ها من الثقافات كون الأمة العربية الإسلامية أكثر الأمم المعاصرة


 المهتمة بالتر اث.

فإذا كانت إشــكالية التــراث ثبدو ثانوية فـي العلالم الخربي
المعاصـر، كما يلاحظ هابر ماس، فإن لإشـكالية الثر اث مكانة مركزية في الـعالم الإسلامي. و هذا يسمح لنا بالقولن: إنه سيكون لغادامير أهمية في الفكر الـعربي الإســلامي المعاصر قـد تفوق مكانته في الفكر الثغربي المعاصر .娄 㭗

# مفهوم اليقين عند ديوي 4 


 ليســت جديية على الفكر البشـري، لكن المهم الذي يقدمه جون ديوي في بحثه عن اليقين هو المعالجة المختلفة التّي تتاول بها هذا الدفهوم.

فإذا كانت الفلســفة الثقّليدية قد الثـمست
 عالــم الحياة والتجــارب، لأن مصرفة عالم

النجارب متغيرة فاســـة لا يأمن لها المعلّ، في حين أن المـرفة
 الأديان قد اســتُعاثت في طلـ بـ الثيقين بالكمـال المطلق، معيار كل الحقةائـق والهيم، حيث اليقين الأبـدي. وإذا كان ديكارت قد اعثبر أن اليقين شــرط ضروري للمعرفــة ؛ بمعنى أن القضية التثي لا ثتتّتع بصدق لا يشـوبـه شــك لا يمكن إدخالها إلى عالم
 إقامة الفلسفة بطريقة رياضية طالما أن الرياضيات الملم اليقيني اللذي لا يشـوب حقائفه الشكك. فإن ديوي يحاول أن يسبح عكس
 عن الحقلّ الذي أُعثبر عرين اليقين لآلاف السـنينين، وبحيداً عن الأديـان التني آمنت بالوحي الخارجـي، وبعيداً عن الرياضيات التثي اعثبرتها المشرية المثنل الأعلى لليقين.

## أولاً: اليّيقين والأمـنا:

إذا عدنــا إلــى مسـألة البحث عـن اليقين في تاريــخ الفكر البشري ثبل ديوي لو جدنا أن هناكو عدة طرق سلكها ذلك الفكر للوصون إلمى اليقين، ومن هذه الطرق:

- الطريـق الــذي بحـث عـن اليقين مـن خــلال الأرواح المو جودة في الطبيعة.
- الطُريق اللّي بحث عن اليقين في عالم مثالمي. - الطُريق اللذي بحث عن اليقين في الوحي الخارجي. - الطُريق اللأي بحث عن اليقين داخل الُعقل ثفسـه. ومــا يجمع نــــك الطُرق أنها طــرق مثاليـة أدارت ظـهر ها
 الواقع، واعثبرت أن البحث عن اليقين نشــاط نظري أو روحي أو مثالْي وليس نشــاطاً عمليًا تجريبياً. فاليقين قبل ديوي مسـألة
 بالإدر الك الحصيّ، وبالثشاط النظري وليس بالثشاط العملّي. أهـا ديوي فقـد نظر إلى اليقيـن على أنـه حالة نفســية أكثر مهــ نظر إليه عا عـى أنـه حالة عقلية، وحالــة عملية حياتية أكثر
 إلى تثســير اليقيّن على أساس نفسـي أكثر مما فسره على أسـاس عقلّي. فالإنســن يطلب اليقين لأنه يشــعر معه بالأمان والمراحة

و السلام، ولكي يهرب سن المخاطر والمخاوف الثّي يسبيها الكا يثين.

ويفسـر ديوي إلحاح الإنسـان في طبا للأمن والسـلامة بأن الحيـاة التُي يحيشــهـا ملأى بالمخاطر والثــرور ، ولذلك فاليقين عنده هو »بحث عن السلام مضمون، عن أمر لا يتصف بالخطر
 هــو كذلك هو الذي يبغضـه الثناس، بل مــ يقحمنا فيه الريب من أخطار الشرور)|"(1) فالإنسان لا يكره الكلا يقين إلا لأنه يفتّح باب الأخطار والشرور ويضح المصشتقبل على طريق الدجهولٍ. فالبحـث عن اليقين الســتخرق كل الجهود الفلسـفـية والدياية والكطمية خلال آلاف الكــثين وشكل أساســهـ المتين. والإنسان
 عـن يهيـن يركن إليها يجعـل حياته في أمــن واطمئنان. ولظلك
 والفلسفات والأديان لأنه ليس لـهذه المجالات المعر فية من أهمية سوى أنها تحاول أن تُطظيه الأمان والسلام الذي ييحث عنه في عالم مهلوء بالْمخاطر والثشرور (2).

والإنسان ييحث عن اليقين في حالة نقص المسر فة إلى حالة الرجحان المز عز ع Precarious Probability (3)، فطنب اليثين يكـون بتجاوز حالة الاعثقاد Believe أو تحويله إلمى يشين، لأن

 لكه اليقين، وأيها تتصف بالثلا يقين.

و هذا يعني فـي الثنهاية أن الثفكير في معنى الحياة والموجود
 مر احـل التناريــخ المختلفة، وإنمـا يعني أن البشــر كلهم فكروا
 فالثفكيـر الباحث عن اليقين هو نشــاط حياتّي مثله مثل الفلاحة والرعي وليس نشاطًاً نظرياً مجرداً مخثلفاً عن الششاط العحلِي، أي أند ليس ترفاً فكرياً بقدر ما هو نشاط يلبي حاجات ومطالب معينة لدى البشر مثله مثل الششاطات الحياتية الأخزى.
 بين الثشــاط النظري والثشــاط الْحملي، كما رفض تثقسيم الُعالم


 أمانبينا التي لم نستطع تحقيقها في الـعالم الو القحي، ويدنحنا الأمان والســلام اللذي افثقدناه بسبب ضـغوط الحياة وظروفها الصـعبة. والمشكلة التي يريد ديوي أن يركز عليها من وراء ذلك الككلام،
 بمسـرات التأمل الفكري ونخاف من القيام بمسـؤولية الاختيار الحاســـ والعدل، الأمـر الذي يجعلنا مغزمين بمعرفة الأثشـياء البعيدة المجردة ونطالب بالحق لذاته، لنحول المـرفة الخالصـة

إلى هدف بحد ذاتها (4)
و هذا ما يفسـر أن طــرق المـر فـة القديمة فلسـفية كانت أم أسطورية قد نظرت إلمى النشاط المعرفي الخالص على أنـه نشاط يجلب السـعادة، علـى اعتبار أن المـرفــة المثالية تقام صورة
 نجد أن الفلســفة اليو نانية - على سـبيل المثال - قـد نظرت إلى
 الحقائــق و القيت والسـعادة إذا تأمله. فالثــعور باليقين لا يجلب الأمان وحسـب، بل يجلب الُسـعادة أيضـاً، و هذا ما يفسر تمسكـ

البشرية خلال آلاف السنين بالعالم الكثالي الروحي العزيز على ثلوب الثششر وعقو لْهم.

## ثانياً: اليقين وألمقس:

كان الكهم الرُئيسي كلإنسان قديماً كيف يعيش؟ وكيف يتخلب

ظروف الطبيعة القاسية وظُواهر ها الثتي لا يَعرف لها سبيبًّ
وفي هذه المرحلة كان الإنســن يتميز بالمجز والخوف من
كل ما يحيط بـه، ولكنه وبالر غم من ذلك كان يحاول الاستمرار في الحياة أياً كانت الصـعوبات والتحديات.
 عـن كيفية اثقاء شــر ها. فالــز لازل والفيضـانـات والمواصف والأمسراض كانت تفاجئـه على حين غرة ودون ســابق إنذار،
 البدائية. غير أن الكشـكـة التي عاناها الإنسان في ثلك المرحكة من تطوره أن سسـتوى تفكيزه كان لا يز الْ حسـياً في حين أن أسـباب الظُواهر الطبيعية غير محسوسة بشكل مباشر ، ولذلك

لم يدرك الإنسـن في لـلك الفقترة أسباب الظظواهز الطبيعية، الأمر

 الأسباب أيضـاً عظيمة و هايلّة.

وفي تلك المرحلة لم يسـتطع الإنســن تخيل ظواهر الكون إلا عن طريقة تشبيههها بـه: فكما أنه يحب ويكره ويخضب ولدايه


 دفعه إلـى ابتخاء مرضـاتها والابتحاد عن غضبهـا ما أمكن. ولهذأ بدأ الإنسان بالا عثقاد بوجود ثوى خفية خلف الظُواهر

 فمن الطّبيحي وحال الإنسان الحجز عن التحكم بظواهر الطبيعة وتو جيههُ أن يلُتمس بديلاً عاطفيًّ يجعله يشعر بالأمـان تجاه ثلـك



القوى وتتعلن خضو عه الثتام لها وحرصه على رضـاها. صحيـح أن هذه الُعبادات النـــحرية لم تكــن تؤثر في ثوى الطبيحـة ولم تخلص الإنســن من الضرر الــذي تلّحقه الطبيعة



 يثحالف وإياه، فوضح يده في يد القوى الثتي تجلب الحظ الحسن ليتنــنى له - وإن كان في أشهــد الآلام - أن يتجنب الثهزيمة، بل لـطه يفوز و هو في فلب المهالكّه(5)

 فالمقدس قوة يجب الحصول عليها، وهذا يتث بالعجادات التي تيّد شرطاً يسبقق الحصول على رضـا المقّس. فالقداسـة كانت تحني
 الأشياء الأخرى.

 عـن الظُروف الداخلية في نكوين الظُواهـر . فالاعثقاد في أداء طقوس ســحرية قديماً هو الذي يدفــع البذور إلىى تمام الازددهار
 يؤثر في سلامة ما ير غبه الثششر، بل إنـه أصبح شرطاً ضرورياً لحماية العمل وإنجاحه والوصول إلىى نثائج مرضبية.

غيـر أن تناريــخ صـر أع الإنســن مــع الطبيعة يييـن أنـ
 بالقرابين وحسـب، بل لجـأ - وبالثتوازي مع الطريقة الـبـابقة - إلى الطُريق الُعلـي، طريـق زر اعة الأرض وتخزين المياه وبناء السندود ونســج الملابس وصنع الأسلحة... إلخ، و هذا هو
 مواجهة ظُروف الطبيعة وتشــخير ها لثلبية حاجات حياتّه. و هذا هو الطريق الذي أفضى في النهاية إلى الكلم.

غير أن ما يشير اســتخزاب ديوي أنهو بالر غم من الْنجاحات
 والتوثيـر لطُريق العجادات، في حين وضـحـت الطُريق الكحلي


ونظر تـها له على أنـن نشــاط دوني، سواء على مستو ى الثيمة أم على مســتوى المو جود، واعثبار ها لهذا الششاط بأنته مجالل مملوء بالمخاطــر والثـرور لا يمكن البحـث عن اليڤيـن و الطُمأنينة داخلـه، في حين نظرت إلى الثشــاط الـروحي النظر ي على أنـه
 يفسر ه بالثقاط التّالية:


 حالثة ثفسـية عاطفية داخلية من الأمن والطمأئينة، بينما لم يونّم بطريــق العمل الذي امتد تأثير هليشــمل تـغيـر ظُروف الطّبيعة خارج النفس، عن طريق الـعل على تنيير ثلك الظروف. و هذا

 الإنسان براحتّه الثفسية والـعاطفية جعله ينظر إلى الطُريق اللّي حقق له مكاســب واقعية نظرة دونيـهة، بينما نظر للطُريق الذي
 أكبر مآسي الإنسان قديماً وحديثً.

فهـا دام الإنســن عاجزاً عن تو جيه الحـوادث والتحكم بها
بشـكل كبير فمن الطبيحي أن يلثتمس لذلك بديــلا عاطفياً »وأن
 الُو الثحي وسط عالْ مز عز ع محفوف بالدخاطزر)|8(8)
 الُحمل محفوف باللمخاطر ويتّم تحت ضـغط القنسر و الضرورة، في حيـن أن طريق المعادات والروحانيـات لا يحتّا إلى جهـ كبير، فهو طريـق الأذكياء الذذين يكرهون الـعمل(9). فالإنســن يستشيغ الطريق الأســهِ والألقّل خطراً هذه القسمة بين الشُشاط النظري والنثــاط المحلـي والنظر إلى الثشــاط الـعلـي بوصفه
 علـى كاهل المبيد والخدم، في حيـن اختصث القئّات الـلطية من الأقوام بششــاط المجادات (10) لهذا ألقي على أصحاب كل نشـاط صفات النششـاط الذي يقومون بـه، فاكثّسـب الكّبيد صفة الذونية واكثتــب الحكهـاء والقائمون علـى دور العجادة صفة النســو والرفجـة. كما قام رجال الدين والفلاسـفة و الحكماء وأصحاب مخثلف السـلطات النظرِية والرو حية بالحط من التحل وتمجيد النظر لأثهم كانوا يرفْحون من شأن وظائفهم ويضدنون لأفسهم


 الروحاني النظر ي والحط من الطريق الُعلـي، أن عدم ثقة الإنسان بنفسـه في ذلك الحين جطه لا يثق حتى بنتائج الأعمالْ التي يقوم
 ورائه يسمحح لُهم بالثّنمامي على هذا الإنسان في ميدان الروحانيات



 والحدـل مهـا يبلغ من إحكام الثتهيذ، ليســت أبداً الـعو امل المو حيدة الكحـددة


أشد أهمية كانت كلمنتها بالْنسبة للأحداث المقنـلة أعظم)، (11)
ويبدو أن ديوي يركز كثيراً على هذه اللحظة التثاريخية الثتي تم فيها تقســيم المعرفة البشــرية إلمى نظريــة و عملية، بحيث تم الرفي من شــأن النظُر والحط من شــن الـعمل، لأن هذه القسمة

 التّاريخ الطو يل وحسب، بل امتدت القسمة إلى كل أنوا ع المحرفة الجشـرية بحيث شــملت المحرفة الدينية والفلسـفـية والأخلاقية،
 ثقسيمها إلـى نظرية و عملية. ثالثّاً: من الثثابت إلثى ألمتغير:

إذا أردنا اختصـار تناريخ المهرفة البشـرية يمكن القول بأنـه
تاريخ الجبــث عن المطظق والثثبت، والثهـروب من كل مـرفـة هتخيرة فاســدة. هذا التوجه يشمل كل المجالات المـرع فية الدينية والفلسـفـية والطبيهيـة والاجتماعيـة. غيــر أن ديـو ي يريد أن يقّـب هذا النـاريخ رأســاً على عقب ويصحــ الخطأ التـاريخي اللذي ارتكبتة البشــرية، لأن المصرفـة اليو ميجب أن تبحث عن》المتثيـر) وليس عـن الثـبت، عن العلالقـات الجزئية وكيفية

 والمنهـج الذي تثكو ن بمو جبه الممرفة.

فإذا عدنا إلى تاريخ الفلسفة نجد أن طريقتها في البحث تقوم






 سـوى تسويخ القسمة التّي نشـأت في الحياة التقافية القـديمة بين الحسـي والكقلي تسويغاً عقلياً ومنطقياً، حيث قام الكقلّ الفلسفي بيناء موضو عات المعرفة بشكل عقلي نظري بعيداً عن المعرفة الحسية والثتجريبية، حتى إن المعرفة الأخيرة تم تأويلها بطريقة
 الكمرفة الششرية لأنها لم تقطع مع طرق المعرفة السابقة عليها، كهـا يد عي بحض مؤرخي القكر، وإنما كل ما قامت بـ هـ هو نقلة

 وتققم عالم الكمل والحسن على أنـه عالم دوني فاسد، فما تاريخ

الفلسفة سوى تاريخ تبجيل الثابت على حساب المتخغير والملمي على حساب المحلي والماهية على حساب الخبرة.

إن بحث الفلسـفة عن الثابت والمطلـق هو الذي أوثقعها في حبائل 》الْصورية)، والصوريـة تُحني من جملة ما تحني النظر


 وجـود خارج مجال ذلــك الفقل ولا يتفاعل معـه. هكأ انثتهت
 وكاملة بذاتها، منعزلة عن فِل البحث اللذي لا يشـتمل على أي عنصر يحدث التخيل)" (13). أما ديوي فإنته لا يرى أي أهمية لهذأ


 الصور رة المنظقةية منعزلة النعز الاًا كاملاً عن المادة وسابقة على
الْحِث في الطبيعة (14).


عن المبادئ الأولـى داخل الُعقل وليس في عالم التجربة، و هذا الخطـأ هو اللذي أدى بالمنطق الثقليدي للبدء بالتصور ات الكيّية وليس بالأفعالد العحلية.


 أنشـأنتها عن الوجـود. ولذلك نجـده يهاجم الطبيعــة الصورية
 المسـبقة للعمليات المعرفة، ويعتبـر أن مثل هذه الآراء مضلـة و غير مؤيدة من قبل الكلوم الحديثة.

فالمبادئ الدنظةية أو قو انين الفكر (كقانون الموية أو الثـلث المرفوع أو عدم الثتاقض) ليســت بمثابة المقـدمات الأولى التّي


 أصــل المبادئ (15) فالمبادئ المنطقية ليســت بـغير »پطر ائق من السلوك|") (16)، نُحمـها ونسميها عادات.

ولذلك يذه ديوي إلى أن الششاط الاجتماعي يسبق التفكير
في إيجاد قوانين تنظّ ذلك الثشــاطو وتفسـره. ذلك أن الثناس »إذ يشخلون أنفسهم بأوجه الثشاط الاجنماعي، لا يكونون بادئ ذي بــه على وعـي بالثبعات الثتي يتضمنها ذلك الشثـاط ؛ ومن ثم جـاءت القو انثين.... لتضـح في نصوص صريحة ما إن قبل ذلك مندســاً في ثنـيا الُعادات)، (17)، فما القو اثين سوى إبر از العادات الاجتماعية بصورة نظرية.

وهــذا يحنــي أن ديـوي ينظـر إلــى المنطق علـى أنـه علم
 و عاداتها ومستوى تطور المصرفة فيها . أي أنه علم لا يقف على حالــة ثـبتة واحدة - كما هو حال النظرة الثقلّيدية للمنطق - بل يعثبره علماً دائم الثقّمد يتطور مع تطور المعارف ويتبال بثبدل طر ائقهُ ومناهجها. فالمنطقُ تالِ للعلم وليس سـابقاً عليه.
 للمصـادرات، وهــي الفقرض التّي يصدر عنهـــا الإحث، على
 بـايتها المنشودة)، (18)

وخاضـعـة 》(لدحاو لات التجارب ومرهونة بالظُروف)|(19)،

ومسـتخلصـة مها هـو متضنمن في البحوث التـي ثبين نُجاحها. بحيث أصبحت المصـادر تنتني مجرد (صصياغة الشروطالنتي لا
 بحث معين)/ 20)، أي مثول الباحث أن يعمل بطريقة مـينة.

وديوي لا يكثقي بردم الكوة بين النظر يو والعملي في ميدان
 وتطبيقهــا علـى العلاقة بيــن المنطق و الحلم أيضــاً. فقي ميدان

 الكلمي، و وإنما هو شـروط يتم الكثــف عنـها أثنـاء ثيامنا بآلبحث ذاته. ولذلــك لم يعد من مهمة للمنطق سـو الفكريــة لثبيان إمكان اسـتخذامها في عالم الوجـود الفعلي من جهة وصصياغة المادة وتطويعها لاستخدام الأفكار عليها من جهـة ثانية، بحيث تصبح طريقة عمل المنطق طريقة علمية.

والطريقة اللطميةاليوم هي طريقة إجرائية ووسيلة. والطريقة الإجزائيــة تحني أن 》الفكرة لا تكون فكـرة إلا إذا صلحت أداة لإجراء تُجربة على موثف معين، فنغيره على النحو الذي نريد

؛ على أن الفكرة خلال هذا الإجر اء نفسـه تثشــك بم بموضو عها

 هكـذا تنتدمج الفكرة في مجالْ تطبيقها اندماجاً يزيل كل الفوارق المز عومة بين الفكر النظرّ ي والثطبيق الكمليه|(21) فالإجرائية اليوم خلّصت الفلسـفة من طابـعهـ الثظر ي التجريدي وأدخلتها إلى ميدان الشثــاط التجرييــي و الفعلي، كما خلّصــت الملم من إمكانية دخول أفكار نظرية إلمى ميدانـه ليس لها ســنـد تجريب أو إمكانية عملية وفحلية.

وقصد ديوي بالوسـيلة هو الـلاقة بين الوسيلة و غايتها، إذ
لا يجوز أن نرســم لبحوثـا غايــات دون أن نأخذ بـين الاعتبار



 من مبــادئ عقلية قلـية كما كان يفعل المنطــق و والعلم القديمان. وذلــك لأن العلاقة بين الوســائل والغايات كانثت علاقة غامضة ومبهمة و غير خاضعة لشروط علمية و عملية دثيقة لأن الذايات

الملور ائية العليا التي يرسـمها الفلاسفة لمذاهبهم لا بد اليوم أن
 الطُرق هو الذي فتّح الباب على مصر اعيه أمـام الفلكــفـة والـلم
 والغايات الخيالية والكائنات المطلقة.

فالبحـث عن اليقين اليـوم م لا بد من أن يديـر ظطهره لطرق


 العلم الأولى اليوم هي دراســة وتحليـل 》الثّخيل《 Change في مختلف المجالات الفيزيائية والاجتماعية، وذلك من خلال تبيان

 على الأنظمــة الاجتماعية (23)، والاقتصـاد يـــرس التخيز اللأي يطـر أ على الظظواهر الاقتصـادية والمعلاقات التّي ثقف وراء هذا التخيـر . أمــا هدف الـلوم من وراء در اســـة التخير في الظظواهر فهو ثفسير الظُواهر وفهمها بغية التثبؤ والتحكم بهـا مستقبالًا. و هذا يـني أن البحث عن اليقين، أي تصور يحمل للإنِسـان

الأمـن و الطُمأنينـة تيتح اليوم من خلال البحـ فـ في المتخيرات وليس من خلال الجحث عما هو ثنبت ونهائئي. فالعلم اليوم حطم




 المكتو عة التّي يجري البحث عنها وسط المتغيرات. و هذا ما يفسـر اســثبدال الملم المعاصر البحث عن القوانين
 الُعلاقات والثر ابطات بين التخيز ات الُحادثة (26) فالذي يسعى إليه


 الحــادث، بل يحاول أن يصف لنـا نظاماً ثابثتاً للتخير الجاري، أي يحدد وظيفة التخغيرات وآلية عملها (27) هكذا يصبح اليقين متحلقاً بتشظيم التخير بحد أن كان اليقين المطلق يختص بالملامتخيز.


المتخيـرات، الا أن تصــور الـلــم للككون اليوم لـــ يعد تصوراً


 بقـدر لا نهائيته في مداه. فالكو ن اليوم كون مفتوح هتعدد متكثر


 الكهائل الذي حدث في معرفتّا لهذا 》الكونه). هكذا نجد أن ديوبي حاول إقامة بحثّه عن اليقين على أسـس علمية وليست فلسفية تأملية. فقلسفة ديو ي في الثنهاية هي فلسفة

 و أفكار ها بالنظريـات والإنجازات الـلمية المعاصرة، وذلك لكي تحصل على الثقة التي حصل عليها العلم لاى الجمهور. وإذا كان اللعــم المعاصـر انثتهـى إلــى تحطيـم المطلقات



فاليـوم مُم يعد هناكَ مطلقات ولا ثوابت لأن المعرفة المعاصرة

 والثقفليـلـي عن اليقين و تأسيســه على أرضية علمية تخر جه من عالم المثاليات والتأملات.

 حياتـي و عملي، بحيث يحصل البشـسر ملـى اليقين والاطمئنان عندما يحملون ويغيزون في أحو الهم ويحلون مشـاكاكهم، وليس

 الذي يشعرون فيه بأنهم امتلكوا هذه الحياة.

فما يميز فلسفة ديوي في النهاية، أنها ليست دعوة اللى الـلم


 للعقائد وليس الـقلّ وتأملانته. ***

## هوأمش ومراجع الكتّاب

أُولاُ - هوامش ومر اجِع الثصل الأول:
1 - فرومه إريك - سـوزوكي، لـ ت: فرويد وبوذا - التُصوف
 للطباعة والنشّ و التُوزيع، دمشق، 2007، صن 15.
 هابرمامن، منشور ات مركز الإنماء الْقومي، ييروت، د.ت، ص .65

3 - المُزجع نفسه: ص 54.

إلياس حاجو ج، منشــورات وز ارة الثُقافة، سـوريا، 1999، ص .97

5 - ماركيـوز ، هربــارت: الإنســن ذو الُّعد الُواحـد، ترجمة
جورج طر ابيشي، دار الآداب، بيروت، 1988، صن 115. 6 - هابر ماس، يور غن: الْتقّية و العُلم كإيديولو جيا، ص 36.



$$
\text { و القنون و الآداب،|الكويت، 1989، صن } 16 .
$$

9 - فروم، إريك - سوزوكي، د.ت: فرويد وبوذا، ص 11.
10 - فــروم، إرياك: فرويد، ترجمــة مجاهد مبد المُمعم مجاهد،

$$
\begin{aligned}
& \text { دار الكلمّة، القّاهزة، 2008؛ ص } 10 . \\
& 11 \text { - الُمرجع نسسه؛ ص } 10 .
\end{aligned}
$$

12 - عبـاس، فيصل: الفُرويدية ونقد الحصـارة المُعاصرة، دار
المنهل الثبناني، بيروت، 2005، ص 693.
13 - المّر جع نفسه: ص 694.
14 - فزوم إريا؛: فرويد، صن 11.

منقة الْهاشُمي، ج1، وزارة الثُقافة، دمشق، 2006؛ صن 25.

$$
16 \text { - المّزجع نفسـه: ص } 36 .
$$

17 - المّرجع نفسه: صن 55.
18 - الْمرجع نفسه: صن 55.
19 - الْمرجع نفسه: صن 55.
20 - المز جع نفسه: صن 57.
21 - المرجع نفسه: صن 57.
22 - المزرجع نفسه: صن 61.
23 - المّرجع نفسه: ص 57.
24 - المّرجع نفسه: ص 62.

$$
\begin{aligned}
& 25 \text { - المّرجع نفسـه: صـ } 52 . \\
& 26 \text { - المّرجع نفسـه: صن } 37 . \\
& 27 \text { - المّرجع نفسـه: صט } 37 . \\
& 28 \text { - المّرجع نفسـه: صט } 37 . \\
& 29 \text { - المدرجع نفسـه: صن } 37 . \\
& 30 \text { - المّرجع نفسـه: صט } 37 . \\
& 31 \text { - الْمرجع نفسـه: صن } 91 . \\
& 32 \text { - المرج جع نفسـ4: صى } 90 . \\
& 33 \text { - المدرجع نفسـه: صى } 90 . \\
& 34 \text { - الْمرجع نفسه: صى } 91 . \\
& 35 \text { - الْمرجع نفسـ4: صט } 127 . \\
& 36 \text { - المّرجع نفسـه: صن } 93 . \\
& 37 \\
& 38 \text { - المّرجع نفسـه: صט } 38 . \\
& 39 \text { - الْمرجع ثنسـه: صى } 38 . \\
& 40 \text { - الْمرجع نفسـ4: صى } 133 . \\
& 41 \text { - انمّرجع نفسـ4: صن } 135 . \\
& 42 \text { - الْمرجع نفسـه: صט } 136 . \\
& 43 \text { - المّرجع ثفنسه: صن } 136 . \\
& 44 \text { - الْدرجع نفسـ4: صن } 146 .
\end{aligned}
$$

45 - فروم، إرينك: تشـــريح انتدميرية الُششُـرية، ترجمة محمود


$$
\begin{aligned}
& 46 \text { - المّرجع نفسـ4: صن } 40 . \\
& 47 \text { - المّرجع نفسـه: ص } 40 .
\end{aligned}
$$

48 - فروم، إريك: تشريح النتميرية الجششرية، ج1؛ صن 39.
49 - المّرجع نفسه: ص 40.
50 - المّرجع نفسه: ص 40.
51 - فزوم، إريك: تشّريح التّميرية الجششرية، ج2، صن 96.
52 - الُمرجع نفسـه: صن 144.
53 - المّمرجع نفسـه: ص 146.
54 - الُمرجع نفسه: صن 145.
55 - المّرجع نفسه: صن 145.
56 - المُمرجع نفسه: صن 145.
57 - الُمرجع نفسـه: ص 146.
58 - الُمرجع نفسه: ص 147.
59 - الُمزجع نفسه: صن 148.
60 - فزوم، إريك: فرويد، صن 19؛ وص 27.

ثاتياً - هوامشن ومراجحع الفصل الثاني:


ترجمة سـعيد بنكر اد، الُمركز الثُقافي الُعربي، بيروت، 2006؛ صن 511.
3 - فوكـو، ميشــيل: نظــام الخطـاب ومقالات أخـرى، ترجمة
 المـنرب، 1988، ص 21.

4 - فوكو، ميشيل: الانهمام بالذات، ترجمة جور جا أبي صـالّح، مر اجعة مطاع صنفي، مركز الإنماء القومـي، بيروت، 1992؛ ص.
 الْمركز الثقافي الُعزبي، بيروت، 1987؛ ص89.

$$
6 \text { - الُمرجح نفسـه: ص } 89 .
$$



الإنماءء القومي، 1980؛ ص 132.
8 - المُرجع نفسه: صن 132.
 النزو اوي بغور ه، دار الُطلئية، بيروت، 2003؛ ص 58. 10 - المّرجع نفسه: صن 58.
 الْعالْي، مجلة الفككر الْعربــي المـعاصر ، عدد 33؛ مركز الإنماء القّقمي، بيروت، 1985؛ صن 62. 12 - المُرجع نفسـه: صن 62.

153

13 - المرجع نفسه: ص 63.

جورج أبي صالح، ص 100.
15 - المّرجع نسسه: ص 100.
16 - فوكو، ميشَـيل: تاريــخ الُجنون في الُعصر ا'اككلاسـيكي، ص.78.

17 - الُمز جع نسسه: صن 78.
18 - المّرجع نفسه: ص 83.
19 - المُزجع نسسة: صن 84.
20 - المُرجع نسسه: ص 103.
21 - المّرجع نسسه: ص 104.

23 - فوكو ، ميشيل: تاريخ الجنون، ص 526.
24 - أكّرجع نفسه: صن 526.
 الأنطولو جيــا التاريخيـة، دار الطّليعـة، بيـروت، 2009؛ ص .121
 .133

27 - المُرجع نسسه: ص 134.
28 - الُمرجع نسسه: ص 134.

29 - ا'مّمرجح نفسـه: صن 136.
30 - ا'مّمرجع نفسـه: ص 137.
31 - المُرجع نفسه: صص 137.
32 - المّرجع نفسـه: صن 136.


$$
\text { 2008؛ ص } 58 .
$$

34 - الُمرجع نفسه: صن 59.
35 - بغوره، الزّو اوي: مـا بعد الُحداثة و الثتنوير، صن 30.
36 - بخور ه، النز او اوي: مفهوم الخطـاب في فلسفة ميشيل فوكو ،

37 - فوكو، ميشيلً: يجب الُدفاع عن الْمجتمع، صن 62.
38 - المّرجع نفسـه: صن 61.


40 - الُمرجع نفسـه: صن 135.
41 - أُمرجع نفسه: صن 136.
42 - الْمرجع نفسـ: صن 137.
43 - المّرجح نفسـه: صن 136.
47 - المّرجع نفسان: ص 136.


$$
45 \text { - الُمرجع نفسـ4: صن } 236 \text { - } 237 .
$$

46
 مركز الإنماء القومي، بيروت، د.ت، ص 173. 47 - فوكو ، ميشيل: ا'مُمر اقبة و المُععقبة - ولادة ا'سّجن، ترجمة
 بيروت، 1990، صن 301.

$$
48 \text { - الُمرجع نفسـن: صن } 300 .
$$

$$
49 \text { - المّزجع نفسـة: صن } 299 .
$$

$$
50 \text { - الُمرجع نفسا: صט } 294 .
$$

## ثلثثً - هوامش ومر اجيع الثصل الثالث:



$$
\text { الُحامة النسورية للكتاب، دمشق، } 2008 \text { م. }
$$

2 - بوبــر ، كارل: بــؤس الإيديولُو جيـا - نتة مبـدأ الأنماطفـي
 لِّنان، 1992؛ صن 7.



$$
\text { بيروت، 2007؛ ص } 17 .
$$




$$
\text { بيروت، 2007؛ صن } 120 .
$$

5 - شــرفي، عبـد الكريــم: من فلأســات التأويل إلـــى نظريات
 بيروت، 2007، ص 27.

 الجز اثر - بيروت، 2007، ص 182.
7 - جاسبر ، دايفيد: متقمة في الهيريرمينو طيقا، ص 121.
8 - بارة، عبد الغني: الهيزرمينوطيقا الفلسفية، ص 182.
 ترجمة محمد بر ادة - حســان بورقية، عين للار اسات و والْبحوث |الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 2001، ص61،
10 - شرفي، عبد الكريم: من فلسفات التأؤيل، صن 25.
 1998؛ ص 47.
 شُوقي الزّين، منشُورات الاختلاف، الُجز ائر، 2002، ص 37.

$$
13 \text { 1 - الُمرجع نسسـة: صن } 37 \text { - } 38 .
$$

15 - أبوزيد، نصر حامد: إشــكاليات القـــر اءة وآليات التأؤويل،
 .27

$$
16 \text { - المُرجع نسسه: ص } 24 .
$$

154

 |'اُحضـاري، حُب، 2008، ص 29. 18 - المّرجع نفسه: صن 29.
19 - شرفي، عبد الكريم: من فلسفات التأو يل، ص 33. 20 - أبوزيد، نصر حامد: إنُكاليات الثّز اءة، ص 29. 21 - المّزجع نفسـه: صن 28. 22 - المرجع نفسه: صن 28. 23 - المرجع نفسه: صن 28. 24 - ريكور ، بول: من النُص إلُى الفُلْ، ص69.

25 - غاداميـر؛ هانتس جيور غ: طـرق هـايد غز ، ترجمة حسـن


$$
\text { 2007؛ ص } 284 .
$$

26 - المُرجح نفسـه: صن 285.
27 - المّزجع نفسه: صن 144.
28 - هايد غــر ، مـرتــن: كتابات أساســية - منبــع الأنثر الفنتي،
 الثاهاهزة،2003؛ مقذمـة المُترجم، ص 17.

29 - المّرجع نفسـه: ص 91.

31 - ا'مُمرجح نفسـ4: مقّمة المُترجم؛ صن 25.

32 - المّرجع نفسـه: مقدمة المُترجم، ص 24.
33 - ا'مُمرجع نفسـه: مقدمة المُترجم، صن 26.
34 - المزجع نفسه: صن 84.
35 - المُزجع نفسه: ص 84.
36 - أبوزيد، نصر حامد: إشثكاليات الثق اعة؛ ص 33. 37 - المّرجع نفسه: ص 33.



$$
39 \text { دار أويا، لُيبيا، 2007، صن } 409 .
$$

40 - غادامير، هانسن جيور غ: فلّسفة التأويل، صن 36.
41 - المّرجع نفسه: صن 37.
42 - المّرجع نفسه: صن 38.
43 - غادامير، هأنس جيور غ: الُحقيةّة والمُنهج، صن 402.
44 - المّمرجع نفسـه: صن ص 418 - 419.
45 - المّرجع نفسـه: صن 423.
46 - المُرجع نفسـه: صن 46.
47 - المّرجح نفسـه: ص 374.
48 - الُمرجع نفسـه: ص 377.
49 - الُمرجح نفسـه: ص 381.
50 - الُمرجع نفسـ، صن 381.

$$
\begin{aligned}
& 51 \text { - المّرجع نفسـه: صט } 381 . \\
& 52 \text { - الْمرجح نفسـه: صט } 382 . \\
& 53 \text { - النمرجع نفسـ4: صט } 385 . \\
& 54 \text { - انمر جـع نفسه4: صى } 386 . \\
& 55 \text { - انمّرجع نفسـه: صن } 387 . \\
& 56 \text { - المّرجع نفسـه: صט } 388 . \\
& 57 \text { - المرزجع نفسـه: صى } 388 . \\
& 58 \text { - المّرجع نفسـ4: صט } 388 . \\
& 59 \text { - المّرجع نفسـ4: صט } 396 . \\
& 60 \text { - المدرجع نفسـه: صט } 397 . \\
& 61 \text { - المّزجع نفسـه: صى } 398 . \\
& 62 \text { - الْمرجع نفسـه: صט صى 365-396. } \\
& 63 \text { - المّرجح نفسـه: صט } 397 . \\
& 64 \text { - المّرجع نفسـه: صט } 398 . \\
& 65 \text { - المّرجع نفسـه: صט } 478 . \\
& 66 \text { - المّرجع نفسه4: صن } 479 . \\
& 67 \text { - المّرجع نفسـه: صט } 479 . \\
& 68 \text { - المّرجع نفسـه: صن } 479 . \\
& 69 \text { - المّرجح ثنفسه: صט } 480 . \\
& 70 \text { - الْمرجع نفسـ4: صى } 482 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 71 \text { - الْمرجع نفسـ4: صن } 476 . \\
& 72 \\
& 73 \text { - الْمرجع نفسـه: صن } 477 . \\
& 74 \text { - الْمزجع نفسـه: صى } 477 . \\
& 75 \text { - الْمرجع نفسـه: صט } 410 . \\
& 76 \\
& 77 \text { - المّرجع نفسـ4: صى } 413 . \\
& 78 \text { - الْمرجع نفسـ4: صى } 413 . \\
& 79 \text { - الْمرجع نفسـه: صن } 417 . \\
& 80 \text { - الْمرجع نفسـه: صى } 640 .
\end{aligned}
$$

81
 2004

82
83 - الْمرجع نفسـه: صن 168.
84 - الْمرجع نفسـه: صى 167.
85 - الْمرجح نفسـه: صن 168.
86 - ريكور ك بول: من النصى إلى الفعلى صن 265.



4 - ديوي، جون: الُطبيعة ا'نبشُـرية و الُسلوك الإنساني، ترجمة وتقديم محمد لُبيب النجيحي، مؤسسة الخانجي، القاهرة، 1963؛ صن 216

$$
5 \text { - ديوي، جون: الُجحث عن اليُيني، صن } 27 .
$$

$$
6 \text { - المّرجع نفسه: صن } 36 .
$$

$$
7 \text { - المّرجع نفسـه: صن } 64 .
$$

$$
8 \text { - المّرجع نفسـه: ص } 57 .
$$

$$
9 \text { - الُمرجح نفسـه: ص } 29 .
$$

$$
10 \text { - المزجع نفسـه: صن } 29 .
$$

$$
11 \text { - الُمزجع نفسه: صن } 31 .
$$

 الُهيئة الُعامة الُسورية للكتاب، دمشت، 2008 م ص 312. 13 - ديوي، جون: ا'نجحث عن اليقين، صن 48.


نجيب محمود، دار ا'مُمرفة، مصر ، 1960؛ ص 79.
15 - الُمرجع نفسه: ص 73.
16 - المُرجع نفسه: صن 71.
17 - المّرجع نفسـه: ص17. 17.

$$
\begin{aligned}
& \text { الأهو انيط؛، دار إحياء الكَب الُعربية، 1960، ص } 32 \text { - } 33 . \\
& 2 \text { - المّمرجع نفسه: ص } 47 . \\
& 3 \text { - المّمرجع نفسه: ص } 30 .
\end{aligned}
$$

$$
21 \text { - المّرجع نسسه: هامُش المُترجم، ص } 77 .
$$

$$
22 \text { - المّرجع نفسـه: ص } 61 .
$$

 مصـادرة نماذجه - نتائجه، تر ترجمة محمد أحمد. حنو بنة، مر اجعة عبد الكريم ناصيف، منشور ات وزارة الثّقافة ا'نسورية، دمشتّ، . 1984

24 - ديوي، جون: ا'نجحث عن اليُين، صن 48.
25 - المّرجع نفسه: صن 44.
 قنديل، مر اجعة زكي نجيـب محمود، مكتبة الأنجلُو المصرية، الثّاهرة، دون تاريخ، صن 136.
27 - الُمرجع نفسـ: صن 136.
28 - الُمرجع نفسـه: صن 135.

## 絭絭

$$
\begin{aligned}
& 18 \text { - المّرجع نفسـه: صـ } 79 . \\
& 19 \text { - المُرجع نفسـه: صن } 79 . \\
& 20 \text { - المّرجع نفسه: صن } 80 .
\end{aligned}
$$

## المـحيتوباث

11 - الفصل الأول: فلسفة الحروب



