## الفصل الثالث

## الخطاب القومي

أولاً : الوحدة . . . والاشتراكية(*)
الخـطاب القومي جـزء من الخطاب النهضـوي من جهـة، وعــاولـة لاحتـوائـه


 هو قبل ذلـك وبعده خـطاب (من أجل)" فلسططين. فالتحـر العربي مـرهون بتحـرير الأرض السليبة .
 (الوحدة) و „الاشتراكية)| من جهـة وبينه| متـلازمتين وبـين تحريـر فلسطين من جهـة أخرى. ومن هنا كانت لغة الخطاب القومي لغـة مضاعفـة . فهو عـــدما يتحــد وع عن
 يتحدث عن (الوحدة والاشتراكية)، يطرح صراحة أو ضمنأ قضية فلسطين.
لا بد، إذن، للتغلب على الصعوبات الحـطابية التي تعـترض عرض هــنـه اللغة

 من هذا التلازم تاركين الوجه الآخر إلى الفصل الثالي :

```
() (*)
        المعاصر". ومن هنا الطابع المتميز لطريقة العرض في هذا الفصل. .
```

لنترك إلى حين مناقشة المضمون أو المضامين التي أسبغها الوعي العربي المـديث
 بعلول أو شرط بشروط، ولنظر إلى نوع الروابط التي ربطت في الوعي العربي، منــن
 أخرى.

صحيح أن مفهوم النهضة قد ارتبط تاريخيأ، في بعض البلدان الأوروبية (المانيـا



 وخاصة منها تلك التي قامت داخل الامبراطورية العثئلينة، وعلى الرغم من تـلـأثر بعض




 صنع العقل).

وتلك ظاهرة قد تجد تبريرها الكافي ليس فقط في كــون العرب يتـر أون تاريخهـم





 ويوقظ في نفوس العـرب، الشُعور القـومي، وٍ إِو إلـذي دنعهم ويدفنهم، إلى ربط التقدم بالتوحدة، وبـالتالي إعـطاء النهضة بعـداً أفقياً (= الـوحدة) إلى جـانب بعدهـا
العمودي (= التقدم).

وأمام غياب، أو على الأقل ضعف (العناصر الوحدويةه الأخرى كوحـدة الدين




التي يزخر بها الماضي الـواقعي للشُعوب العـربية. إن التهــيد الــارجي يلجم دوماً -


 الفئات والطبقات - على صعيد القطر الواحد ـ ـي حركة، أو حـركات، وطنية مطالبـة
 القرن على جعـل الولايـات العربيـة آنذالك تنصرف من خـلاناتاتها وحروبـبا الداخليـية
 ملحة على وجـوب الحفاظ للعـرب على مـويتهم القومية التَ تتميز، عن غـريرها من القوميات الـداخلة تحت السيطرة العثـلمية، بـاللغنة. ومن هنـا كان إلـا
 العربية لغة رسمية في البلاد العربية، لغة التدريس والععاملات الادارية وغيرها.

لقد كانت اللغة العربية فعلا. ولا تزال، العنصر الئئيسي، ولربا الوحيد الذيك
 بوحلـة طبيعية واقتصادية كافية. كانت اللغة العربيـة، ولا تزال، الـرابطة العـامة التي
 الاستشناءات إل درجة الصفر بخلاف الروابط الأخرى ـ الأرض، الاقتصـاد، الدين، التاريخ ... الخ)




 في الاجتهاد الديني (التشريع) فهي اليوم شرط الوجود التـومي. إنا والتاريخ العـربي

 كا فعلت وتفعل اللغة العربية نفسها.


 للوحدة العربية، بناء نـظرية اصعربية) في القـومية عـلى أساس اللغـة ـ التاريخ، على
أساس : (اللغة روح الأمة وحياتها، والتاريخ وعي الأمة وشعورها٪(1).









 تحقيقهالا. وتقوم تضيـة فلسطين بـدور أساسبي في هــذا المجال كــا سنبين في الفصـل القادم .
وكـا يقرأ الفكـر القومي في التهـديـد الـــارجي عنـاصر الـوحــدة و ا(ظـروفهـا




 الاسلام تحت ضغط وتحدي الشُعوبية في العصر العباسي، ثم في في فترات لاحعــة عندمـا واجـه العرب الغـزو المغـولي، ثم الصليبي، ثم الــركيكي، ثم الاستعـياري الالأوروبي،

 الأدوار، نحين يكون التحدي على أشده يظهر جـوهر الألأمرا
 (اموضوع الـوحدة والتجـزئة قـد ارتبط على طـول التاريـخ، وبشكار واريل واضـح في القرن
(1) انظر : ساطع الحصري [أبو خلدون]، (اعوامل القومية، ،(كاضرة ألقوت في نادي المعلمين في بغداد


(Y) عبد العزيز الدوري في: دراسات في القومية، بموعة مقالات (بـبروت: دار الطليعة، •197)،

(r) نفس المرجع، ص 19 (r)

الملادي السابع بوضوع الميمنة العالمية لدول كبرى وقوى أجنبية كبرى. ومرة أخرى
 الصليبين ومع المغول، والرد العربي بقيادة الأيوبيين والملمكيك) . أما في العصر الماضر المر
 الموضوعي لعمل الامبريالية في الوطن العربي)(1)،

ربط، ويربط، في الوعي العربي منذ يقظته الــدينة إلى الآن بـبن الوحـــة والتقدم،
 الوجدانبة التق تلف فكرة מالـوحدةه) في الوعي العربي لتجعـل منها، عـلى ساحتـه،
 لقراءة العرب لماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، والمحور الأساسي الـلـي تتظم حوله عناصر اشكاليتهم الفكرية، بل وطموحهم الحضاري .
فكيف يعيش الوعي العربي المعاصر اشكالية النهضة ـ الثورة من خلال (الترابط
الضروري" الذي يقيمه بين الوحلة والتقدم، أو (الوحدة والاشتراكيةه؟ ؟
 الفكر العربي بين الوحدة والاشتراكيـة: المرحلة الأولى تمتـد من الأربعينات إلى أواسط



 الحمسينات.

في المرحلة الأولى طرحت تضيـة الوحـــة طرحـأ عاطفيـأ صرفأ، لا بـل طرحـأ


 عن اواقع المأساةًا : مأسـاة التخلف والتجزئة والاستعلمر. إن الشروط الموضوعية
 الوحدة. وهذا ما كان يكس به ويتألم منه الفككرون التوميـون على اختـلاف انتاءاءتهم (£) الياس مرتص، الأمة، المسالة اللقومية (بيرت: دار الحقيقة، lav|)، ص اA.

الحزبية: فلا نُظم الحكم القائمة ولا التركيب الاجتلاعي ولا المُيئـة ولا الجُغرافيـا ولا



 على اللغة ـ التاريخ كعنصر يتضمن في ذاته جيع العناصر الوحدوية الأخرى. وكانـوا في هذا طائفتين:
ـ طائفة حاولت تشييد نظرية عامة في الأمة والقومية على أساس اللغـة والتاريـخ








 التقـدم ـ لا الاشتراكيـة بالتخصيص ـ مـلازمـأ للوحــدة في ذهن هؤلاء، ولكن لم يكن

 بجرد على اللغـة ـ التاريـخ، وإسقاط العـنـاصر الأخرى من المســاب أو الدفـع بها إلى

 الماضي" الذي تحمله بل تشخصه اللغة.

 والنظر ية القومية، وانصرفت كلية إلى اعادة بناء هذا الـوجود القـومي لا على أسـا الـا
 تستطيع أن تصنع المشاعر وتختزل التاريخ الماضي، الماضي منه والماضر والمستقبـل ، فلا في

 مشخص، وان جميع الفوارق القائمة الآن بين أبنائهـا أعراض مـرضية سـتزول جميعها

مع يقظة الوجدان العربي. ومن أجل ايقاظ هذا الوجدان العربي رسّخت فيه ـ أي في


 التضحية والتفاني في سبيله. ومع القدر القاسي والمحبب معأ، تصصح الوحـدة التجربـة

 الوحدة السياسية .. . هي وحـدة الروح بـين أفراد الأمـة، ونحن لا نصل إلى الـروح والأعال إلآ عن طريق المثبقة والنضال، ولذلك رلا يكتاج العرب إلى تعلم شيء جديد
 بطبعهم الأصيل. التـومية ليست علمأ، بـل هي تذكُر أصيل،، وإذا كـان الا بد من
 سلبية، أي أن نعرف بواسطته كل الأشيـاء التي ليست لنا، فـإن ذلك يقربنا من نهم حقيقتنا وماضيناهاء،
ويتكرر هذا الطرح الرومانسي ـ الدرامي للوحــة العربيـة، في مرحلة لاحقـة،
 فكرة ندعو إليها، فالبدأ والفكرة أشياء طارئة يكن أن توجد اليوم لتتهي غدأَ، وإيـا القـومية العـربية اوجـوده، قائم ليس لنـا حيلة في الإبقاء عليه أو الغائه، ونحن حينا ندعو إلى القومية العربية فنحن لا ندعو إلى الإيمان بفكرة، وإغا ندعـــا إلى الوعي عـلى

 امكانياته، إلا عن طريق الوجود القومي الموحل، نهذا الوجود القـوري شرط لوجـريوده،


 التجزئة من نتائج الكيان المريض لأمة العرب وأن الوحدة تعني تصحيح الأوضاع ورد الأمور إلى نصاباباه(1). هذا الكيان المريض تُبِ الــورة عليه، والثـورة هنا ذات (ابعـد

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر: مبشيل عفلق، في سيل البعث (بروت: دار الطلبع، 1909). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r (V) عبد الله عبد الدائم، الوطن العربي والثورة (بيروت: دار الأداب، r(197r)، ص) } \\
& \text { (^) نفس المرجع، ص AV. }
\end{aligned}
$$

واحدره هي (اثورة الروح"، ثورة الفرد العربي على نفسه، على خطيئه (الطارئـة): : (إن

 الوجود ودفنه وتعريضه لمخاطر أعدائه، وعلى رأس تلك المـظاهرة مـظهر التجــــئة والتفتت)|(1)
ولقـد كان طبيعيـأ أن ينسحب هذا الـطرح الـرومـانسي لقضيـة الـوحــدة عـلى
 الصحيح ليست إلا استئنافا لسير الأمة في تاريخها الحي الصاعـا
 الحياة على الموت. فهي بفتّحها باب العمل أمام الجمميع وسـاحها لكـل مان مواهب البشر


 اشتراكيين، لأن الروح بالنسبة إلينا هي الأمـل الكبير والمحـرك العميق لنهضتنا المنا، وهي

 ولضرورات قوميتنا، فلا يُكن أن تكون الفلسفة الأولى والنظرة المـوجهة لكـل الـلـياة. إنا فرع خاضع للأصل الذي هو الفكرة القومية"("). وبهذه الروح الصوفية، وبهذه الطريقة الدرامية طرح الفكر القومي في مرحلة ما قبل الحمسينات قضية الوحدة والاشتراكية. فكيف نفسر هذه الظاهرة؟

 الماركسي القومي أن اللينينية كانت بالنسبة لليسار الأوروبي مدرسـة تفسيريـة للماركسية الأصلية، اعتنقها قسم منه ورفضها قسم آلخر ليستمر في التيار الماركسي الأصـليـي. وقد أدى هذا الانقسام إلى نشوء الأحزاب الشيوعية في أوروبا عامة ـ والغربية منـا خاريا واصي

 الخلوص إليها هي أن „الشيوعية انشقت عن الاطار الاشتراكي" في أوروبا بعد ظهور

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) نفس المرجع، ص •r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نفس المرجع، ص اهر. }
\end{aligned}
$$


 أوجدته|)(17)
ـ الاشتراكية العربية انشقاق عن الشيوعية . . . لماذا؟

 للأمة تنتقد أحد عناصرها الأساسية . . العنصر الالتصادي : العالم العـربي لا يشكل

 جعلت العنـاصر القومية تنتق عنها، حـاملة معها قناعاتها الاششراكية إلم الساحـة القومية العامة

- والاشتراكية العربية جواب للتحدي الني أوجدتـه الأحزاب النيـوعية. ..

لان الأحزاب الشيوعية العربية كانت السبّاقة إلى طرح القضية الاجتاعية بجـد


التحدي الجدي للحركات الوطنية التي كـانت تقودهـا البرجـوازية المتـوسطة عمـوماك،

 للوعي القومي . . . .
هكذا إذن نشأ ذلك رالترابط الضروري، في النكر العربي الماصر، بين الوحدة
والاشتراكية:
- إن طرح تضية الوحدة بذلك الشُكل الروحانِ الصِوفي، بوصغها، لا نتيجـة

 وكرّس التجزئة وعمل عل تغذيتها وإمدادها بِرداتها .
- كما أن طرح تضية الاشتراكية طرحأ ليبراليأ قوميأ، قد جـاء هو الأخر جوابأ

للتحدي الذي أوجدته الأحزاب الشيوعية العربية، أو إنشُقاقأ عنها بسبب القضية القومية.

في كلتا المالتـين إذن، كان التحـدي الخارجي هـو العامـل الرئيسي في تحريك

 الصيغة التقريرية التي طبعت الاستشهادات السابقة ستكون مضضللة إذا أخذلت كما هي


 أطراف تكن لـ كلها العداء الصريح التام: الاستعـلار، والسلفية الـدينية الـداعية إلى جامعة اسلامية وخلانة جديدة، والاحّزاب الثيوعية العربيـة (الخصم المحلي للفكـر




 الحزيات وكتها، نتد واجه الفكر القومي بإلمـاب الشعبور القـومي وترسيـخ جملة من
 التعبيرية العاطفية المائلة.
من هنـا كانت تـوة الفكر الــومي وضعفـه في آن واحـــ، في مـرحلة مـا قبـل

خـاص بـ في مستـوى العصر، كان سـلاحه الـوحيد رالايمـان والصدق، والاستنـينـا باض, أسقطت عليه كل آمال الهاضر والمستقبل، ومن هنا اكتى الربـ الربط بين الـوحدة والاشتراكية نوعا من التحدي لكل الشروط الموضوعية والذاتية التي تفصل بينهـ ا . . انه التحلي الذي تقوم بـ الذات المزز ومة حين ترنض الهزية.

تلك كـانت في خطوطهـا العامة أبرز المحـددات والســات التي أطُّرت تضية (التلازم الضروريه بين الوحدة والاشتراكية في الفكـر العربي قبـل وأثناء الخمسينـات من مذا القرن. فلنتظر الأن إلى الكيفية التي يعالج با با فكر رما بعد الخمسينات، نفس التضية، وفي علاتتها مع واقع الشروط الموضوعية والشروط الذاتية في الوطن العربي. لنسجل أولأ أهم التطروات التي عرفتها الساحة الفكرية العربية: إنه مها فيـل



 المحـارك التي خاضتها الثورة المر بـة مع الـرجعية المحلية والعربيـة ومع الاستعـلـار والصهيونية والامبيالية، وتفتحها المتزايد علي الفكر إلتقدمي إلعاليى، جعـل الحرِيطة

 مصر . أضف إلى ذلـك الططرات العملية الجريئة التي خطتهـا الؤورة النـاصرية عـلى طريق التحرير والاشتراكية والوحدة .
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبب أن نسجّل التطور العـام الذي حصـي الفكر الاشتراكي العلالي ابتداء من الـمسينات. إن استقلال دول العالم الثالث طـرح







 الثيء الـذي ييعل الطريت الاشتراكي للخـروج من التخلف، هو الططريت الـوحيد الممكن، الطريق المتمي اللني تفرضه معطيات العصر .



 الحل الاشتراكي حتمية تاريخية فرضها الواقع، وفرضتها الأمال العريضة للججاهير، كا
 الاشتراكية أصحح، إذن، ليس فنط اعادة توزيع الثئوة الوطنية على المواطنين بشنـل

مصر يوم I أيار/ مايو 197r.

عادل، بل إنه أولاً وقبل كل شيء (اتوسيـع قاعـدة هذه الــثروة بحيث تستطيـع الوفـاء بالحقوق المشروعة بلحاهير الشعب العاملة||(10)

إن ربط الاشـتراكية بـالتنمية، بـالحروج من التخلف بكــافة أبعـاده اللميـاسيـة والاقتصادية والاجتـاعية والثقافية، قد قدم للفكـر العربي المـبرر الموضـوعي واكي والألأساس
 على أسس جديدة، تعني خلق قاعدة مادية صلبة لا تتوفر شروطها للعرب إلا في إطار
 وعلى رأسها الاقتصاد ـ بعد أن كانت هذه غـأبة أو تكــا
 وتعمل على تعميقها، بل وتقف جداراً رهيباً أمام الوحدة .
كيف يُكن تحقيق الوحدة العر بية ما دامت شروطها الموضوعية منعدمة، ما دام التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية ضعيفاً إلى درجة الصفر ؟ سؤال مزعج للوعي العربي الذي اعتاد „الحلم" بالوحدة الشـاملة التي ستتحقق بين عشية وضحاها .
 سؤالًا آخر يفرض نفسه، ويطرح القضية طرحاً عكسياً، مبرراً ومقبولاً، هـذا السؤال هو:
كيف يككن تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربيـة ـ بوضعهـا الراهن دون قيام وحدة تجمع بين هذه الأقطار؟
تلك في الحقيقة هي إشكالية الفكر القومي المعاصر، إشكالية الـــورة العربيـة :
تحقيق الاشتراكية، وهي السبيل الوحيد للتنمية، يتوقف على انجاز الوحـدة، وانجاز

 طابعاً (مونهوعياً")، ولكنه يطرح في ذات الوقت معادلة من تلك المعادلات التي يصفها
 التوتر والتمزق الشديدين .
لنتعـرف عن كثب على نــاذج من هـذا التمـزق، ولنستمـع أولاً إلى كــاتب من „الماركسيين العرب" وهو يستخلص الدرس من انفصال سورية عن الجمهورية العربية
(10) نفس المرجع.

المتحدة. يقول: القد أومأ الانفصـال وما تــلاه من أحداث إلى أن الـــورة العربيـة قد

 النضال الاشتراكي في بجارٍ وحدوية من جهة أخرى||(1)"،








 الاشتراكية. إن هذا ضروري لكي لا نقع في متاهات الفكر الذاتي الليبرالي، وبالتـيالي


 وفكرياً . . .

هل نحن هنا أمام عملية فصل مقنعة بين الوحــدة والاشتراكيـة؟ هل يعني هـذا

 المشكلة: فاللمل الحقيقي الوحيد للوطن العربي ككل يكمن في تجاوز الاقطاع المبرجز،
 (الاشتراكية)|(1)،

ويطرح مفكر ماركسي عربي آخر نفس المثـكلة بتوتر شديـد . يقول: آتستـطيع
 والتحولات „المحمودة، الداخلية لصالح الطبقات الكادحة (ونصف الكادحة) ولكنـها
 (IV)
 (1) نفس المرجع، ص \& \& ا .



 السابقة(1)

 أن الشُروط الذاتية لا تخلق الشُروط الموضوعية من العدم، وإنا تدا تدفع بها نحو نتائنجا اللتمية. الذاتي لا ينوب عن الموضوعي، هذا ما ما يعرفه صاحبنا المنا، وبإمكانه أن يتحفنا، في الموضوع بأكوام من النصوص . . . ومن (المنابع الأصيلة") .

 الوحدة مكنة في غياب (قسط كبرى) من شروطها الموضوعية، يتطلب زمنا طويلا، ، . . والزمان باعتراف المجمي في غير صالح قضية الوحدة، لأن اععوامل التباعد والتنافر في في الوطن العربي تفعل فعلها اليوم على نحو متزايد في الاقتصاد العربي") والنتيجة هي (إن السير الراهن هو سير تبلور الكيانات العر بية على نحو متزايده(")").

الزمن|! فكيف يككن تكسير عنق الزجاجة هذا؟ يجيب كاتب فلسطيني يساري قائـلا:



 تتحقق من خـلال الــورة العـربيـة وجيشُهـا الشُعبي العـرمـرم|(1'). إن الكــاتب هنـا
(19) مرتص، الأنة، المسالة القومبة، ص ."

(r1) نفس المرجع، ص 97 (r)







 الصغيرة للنضال الوحدوي، لقد خانه قسم منها، والقسم الآخر يريـد أن الن يجعله درعاً




من تلك المقدمات. . ؟ هل الطبقة العاملة العربية مؤهلة نظرياً، أم عملياً؟ لنـترك „اللغة الــورية) ولنتظر كيف يككن الحروج من (اعنق الـزجـاجـة|) بلغـة أخرى:
االوحدة العر بية لا يِكن أن تتحقق بدون ثمن . والثمن أشكال عديدة يتجسـد
 الذاتية والعقائدية الصغيرة والكبيرة، الحاضرة والتقادمة، وعلى صعيد الحلول الـوسطى يككن حل التناقضات وتعقيق التلاؤم . أما عدم التيـام بالتـا

 الوحدة أقل أهمية من التنازلات المطلوبة)|(t)
ومن التنازلات في كل شيء الى پاستعمال القوةه: : الغـاية تـبر الوسيلة . يـــول
 الوحدة)، إذ إنه في بِض الحالاتات، وفي بعض المنعطفات من عمليـة التحول يصريّ

 المقارنة الثمن الذي يتطلبه استخدام القوة)(r)

> (YY) الحانظ، حول بعض تضايا الثورة العربية، ص ^.
(
(19VE


ولكن كيف يمكن تحتيق الوحدة بالقوة؟ هل نرجع إلى عصر الفتوحات العربيـة




 اكتوبر حرباً طويلة الأمد، الحرب التي ستحقق الوحدة!(")،

 اسرائيل . . . وأما العنصر الذاتي فهو اغتنام الفرصة حين المواجهة مع اسرائيل لتحقيق

 سبل تغير الواقع فيهتف قائلاٍ : (المسألة الأساسية ليست المناداة بالوحدة بـل هي الألن




 خصوصية الواقع العربي. ذلك أن هالوحدة لن تتحقق نتيجة عملية ألو الو حركة تلقائية،


 سادت تجارب التاريخ الوحدوية)|(r)،

 على „الحالةه، العربية. . وكيف؟ أسئلة لا يجيب عنهـا الكاتب، بـل هو لا يـطرحها . . . ومـع ذلك فمن الممكن
. منيف الرزاز، ،الوحلة بعد حرب رمضان، ، تضايا حربية، العدد ا(نيسان/ ابريل (YV)


استشفــف (ابعض الجـوابه) من خـلال كتـابـه المطول (نحـو ألف صفحـة) الــني



 بشكل مطلق، بين موقفين، دون أي حل وسط أو امكان تسوية بينهر ا: فإما أن تستمر
 ذاتها في انقلابية عقائدية تجعل امكاناناتها الزاخرة تفيض إلى الخارج وتسود الـيـياة! . إن






إذا كان لا بد من إعطاء معنى لهذا الكـلام فإنـه لا مناص من القـول إن وحدة

 دروس „التاريخ) يقول: (التاريخ يعلْمنا بأن الوحدات القومية الكبرى عبر التاريـخ لم
 تقف وراءها . . . وهذا الدرس المستفاد من التـاريخ لا بــد أن يجد تـطبيقه العمـلي في
 الايديولوجيا التي تشكل الأساس الضابط للتيار القومي"، وأيضا "إن فكرنا القومي لا

 التشويش في عقل القــارىء العربي الــذـي يبحث في غالب الأحيـان عن حقيقة نــاجزة
 للوصول إلى ما يمكن تسميته بتصور عربي مشترك للقضايا الرئيسية المطروحة في حيـاتنا الفكرية!(1)
(YQ) نـديم البيطار، الايـديولـوجية الانتـلابية (بـيروت: المؤسسة الأهليـة للطباعـة والنشر، ع197)، ص 90.
(r•) نفس المجع، ص
(「"•)

هل يرجع السبب في عدم قيام (اايديولوجيـا عربيـة قوميـة واحلدة واضحــة إلـا إلى
 العربي الذي يبحث في غالب الأحيان عن (احقيقة ناجزة)؟ وهل يككن الفصل بينه؟؟




 أخرى في مسيرة ضخمة مثل حركة القومية العربية دليل صحة أم دليل مرض)




 تقدمي في دراسة مقارنة ربط فيها بين حركة القومية العـربية في مـر احـراحلها الأولى وبـيـن


 على اتجاهات حركة القومية العربية وتطورهال، ويبدو منها واضحاً ألن أطوا أطوار هذه الحركة



 المعترك السياسي ومنازلة الأنظمة الاقطاعية الدينية والزمنية وتهديم صروحهابا(7r)"

 وتعقق أهدافها الثورية في تهديم صروح الاقطاع واقامة دولتها الموحـدة والديمقـراطية"




فـإن االبورجـوازيات العـربية التي تصــدت لقيادة حـركات الانبعـاث القومي العـربي

 الامبريالية، منذ ناية القرن التاسع عشر ومطلع العشرين||(r)


 استوعبت بعض دروس العصر، وهي استحالة بناء الدولة الـوطنية المستقلة والمتــــدمة
 تحرير اقتصادها الوطني وتحقيق ارادتها الحرة في مواجهـة الاحتكارات الات الامـبـرياليـة . . . .


 الشعوب. . . عصر الاشتراكية|)(ro .

يدلنا التحليـل التاريخي إذن عـلى أن حركــة القوميـة العربيـة حركتـان : حركــة القومية العربية البرجوازية (اوهي في عصرنا قومية الطبقات العميلة الاقطاعية والـية القبلية
 العربي بمضمونا الوطني والثوري" و (احـركة القـومية العـربية الــورية التـــدمية . . .


 ودون تعبئة كافة موارد الأمة العر بية وإحداث التحولاتلات الاجتلاعية العميقة وتصفيـة


 والاجتاعي الخ . . .؟ أليست (الوحدة العـربية) نفسهـا شرطاً، أو عـلى الأقل طـريقاً لتحقيق تلك الأهداف؟

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نفس المرجع، ص }
\end{aligned}
$$

وإذن، ألا تدفع بنا (ادروس التاريخ" إلى (اعنق الزجاجةه) من جديد؟


 فلسطين من جهة أخرى. لنتعرف إذن على هذا الوجه الأخر من الخطاب القومي قبل استخلاص بعض النتائج العامة. ثانياً : الوحدة . . . وتحرير فلسطين

إن خطاب (الوحدة والاشتراكية) في الفكر العـربي هو في نفس الـوقت، بكيفية



لنتظر إذن في الكيفية التي يربط بها الوعي العربي المعاصر بين هاتِن القضيتـين:
قضية فلسطين، وقضية الوحدة (وبالتالي التحرر والاشتراكية) .
لم تكن قضيـة فلسطين قبـل سنة 19\&V حـاضرة في الوعي العـربي إلا بشكـل
 الأولى". إن القضية الأساسية التي كانت تشغــل الأقطار العـربية قبـل ذلك، وخـا فييا بين الحربين، هي قضية الاستعهار الذي كانت ترزح تُته معظم الأقطار العـربية،
 العرب لم يكونوا، في ذلك الـوقت، يقدرون التقـدير الكـافي أبعاد الـــركة الصهيـونية





 (الحساب العربيه إلا بشكل هامشي . . . على الرغم من وضوح وصراحة وعد بلفور .




حدث. وكا (ايرفضٍ" الناس عادة التصديق بـآثار الكــوارث العظمى، عنـدما تمسهم هذه الكوارث مسّاً عميقاً، فقـد هرفضل" العرب „كــارثة فلسـطين"، ولكن مع شعـور



 الذي يجب أن يكون شريفاً، وان يكون باقتلاع الخنّجر بالمرة|"(rv). كــانت هزيمـة العرب عــام 19 § وبالتـالِي قيامٍ اسرائيـل بدايـة تحول عميق في



 أخــذ ينتشر ويتعمم في القسم الافـريقي من الـــوطن العـربي انــطلاقــأ من مصر التي



 التاريخ، العناصر الأساسية المؤسسة للقومية العربية. كيف طرح ويطرح الوعي العربي تضية (اتحرير فلسطين" في علاقتها مـع قضية


القضايا الثلاث التي تؤسس وتؤطر اشكاليته القومية؟
لقـد أبرزنـا في الفصل السـابق كيف أن الوعي العـربي يـرى في العــلاقـة بـين





 شُرطاً للاشتراكية في الوطن العربي في نفس الـوقت الذي هي مشروطــة بها، فكــنلك



Irv

قضية (\#تحرير فلسطينه ستكون تارة شرطأ لـ هالوحدة والاشتراكيةه وتارة مشروطـة بها
كما سناحظ ذلك في الفقرات التالية.

من أبـرز كميزات الـوعي العربي الـــديث عدم استســلامه للهـزيمـة. إنـه مهــلـا











 هـذا (الممكن العربي" أن يهب الآن للمضـاء على „الـواقع الاسرائيـلي"، ، الثيء النـي الذي



 وكأن (الممكن) متحقق بالفعل . ومن هنا صبغة الاستعجال التي كان يطرح بها با الوعي
 „الثأره ـ كان هو النقطة الأولى المسجلة على جلدول الأعهال عقب الهزيمة مباشرة. ذلك
 وكثر عدد سكانها وعظمت امكانياتهـا
 والسيـاسي والاجتـاعي والاقتصـادي عـلى جميـيع العـرب وبــلادهم أشــد وأعــظمر" (ص اص 190)
وعلى الرغم من أن نشاط (العقل العربي)" تتحكم فيه آلية المقايسة والتشبيةٍ فـن



فلسطين بكارثة الأندلس، وهو تشبيه فيه كثير من. الخطأ. فمها عظما عنم مصيبة العرب بفقد الأندلس (. . . ) فإنها ليست على كل حال مـوطناً من مـواطن العرب الأصليـة،


 والجلنوب منها، أي أنها جزء من كيانهم القومي يتأثر بضياعه سائر أجزائهم كـل التأثـر

ومن كل اعتبارا" .
هنالك تشبيه آخر مرفوض هو أيضـاً لأنه يلزم عنـه „الانتظاره) في حـين أن الزمن
 حركة استيلاء اليهود على فلسطين بحركة الصليبيـين، ويقولـون إن العرب والمسلمـيـن سوف يطهرون فلسطين من اليهود ويعيدونها عربية مسلمة مهـا طـال الزمن كــا فـا فعلوا





 وحـال اليهود فـرق عظيم من غختلف نـواحيها كــا هو ظـاهر . فـاليهود يــأتون بفكـرة
 طويلة، وكثر عددهم حتى بلغ الملايين الكثيرة صار متعذّراً جداً، إن لم نقل مستحيـلا الِّا
 المعسكر الغربي أن اسرائيل جزيرة غربية في البحر الشرقي العربي (. . . . ) وأنها المركـز
 والنتّتجة هي أنه : (امن أجل هذا كله فإن الاكتفاء بالمواقف السلبية والصبر على اليهود طويلا وفسح أي بجال لدوئهم وطمأنينتهم خطر كـل الـخطر عـلى كيان العـرب
 ولذلك (اصار من أعظم واجبات العرب، والحالة هذه، أن لا يضيعوا لـظة واحدة في في






ولكن كيف السبيل إلى ذلك و (العرب" ما زالوا يعانـون من آثار الهزيمة؟ كيف
 استفحالاً؟

هنا يطرح الكـاتب حرب التحـرير الشُعبـة، حرب العصـابات، كبـديل. إن الملل هو (اعداد عشرة آلاف منهم (من الفلسطينـيـن اللاجئـين) على الأقـل وتدريبهم




 العصابات فهـو العمل على (اتنفيذ قرارات الأمم المتحدة) . يبقى بعد ذلك رد الفـي الفعل الاسرائيلي الذي لا شك أنه سيكتسي صيغة هجوم عسكري على الــدول العربيـة التي الـي
 (للاسرائيليين) فتفشل حركتهم. ولندعهم هذه المـرة هم الذين يشتكــون على العـرب لمجلس الأمن" (ص YlO - YlT).

لقد رغبنا في التوقف قليلًا مـع خطاب (العقـل العربي) بعــد „الكارثـة) مباشرة
 أخرى على أننا لا نشك ولا نشكك في صدق النوايا وصحـة الأهداف، وإنــــا نتحرك


 هذه النصوص التي تطرح القضية طرحا صحيحا وسليا وليلا من الناحية الوطنية والقومية. ولكن هل يتلك ألحطاب الذي عبر عن هذا الطرح نفس الصحة والسلامة؟

إذا نحن قمنا بعملية تفكيك عادية وبسيطة لــذا الخطاب فـإننا سنجــده مؤسساً على مفهومين ما أبعد مضمونها في الواقع عن مدلولمـ| ووظيفتها في سيــاق المطاب الماب!




 السابقة - يعبر عن رغبة لا عن واقع، وبالتالي فـ (آحرير فلسطينه| أو (الحل الشريف")

الذي هو رغبـ، في سياق النص، غـيرِ مؤسس إلآ على رغبـة مائلة . وإذن فـالخطاب



 كماثلة هي أن يكون العرب بالفعل في المستوى الـذي يكنـنم من تحريـر فلسطين، أي

 فلسـطين" سيبقى هو الآخـر امكانيـة ولن يتحول إلى واقع إلا إذا تحققت الامكــانيـة الأولى .
نعم، يقـترح الكاتب المـنكـور تنظيم حـرب عصــبـاتـات قـوامهـا عشرة آلاف
 ثورية ماً في ذلك شك. ولكن هذه الرغبة مؤسسة هي الأخرى عـلٍ رغبة ضمنيـة لا غير . ذلك لأن حرب العصابات التـ يقترحهـا الكاتب ستؤدي حتـلـال، وفي الحين، إلى




 جديد، وليكن الغطاء السياسي حينئذ هو ما يقترحه الكاتب، أي أي اتنفيذ قرارات ات الأمم
 من هذا النوع خطاب في الممكنات. ولا يُككن تحثيق الـرغبة أو الـرغبات التي ينصـح عنها هذا الخطّاب إلا إذا تحولت الممكنات التي تؤسسه إلى واقع .
 واحدة فعلا، ذات دولة واحلدة، ولا بد من جعل ॥الجيوش العربية" قادرة بالفعل على "ارد الهجوم الاسرائيلي") وبالتالي على "آحرير فلسطين") . . . وبعبارة أخرى أن الخـطاب
 الوعي العربي

كان ذلك هو الدرس الذي استخلصه جمال عبد الناصر من هزيمة عام 19٪ 19 : إن „الواقع الاسرائيلي") لا يككن مواجهتـه إلا بواقـع عربي جــيدي . والجيـوش العربيـة

القـدرة فعلاُ عـلى مواجهـة اسرائيل وهزمها لا يككن بنـأوها في ظـل الـواقـع العـربي
 الوضع في مصر، من التضاء على الفساد في مصر . إنا لمظة جليدية في تط الـطور الوعي
 العربي كا رأينا ذلكُ من تبل، بل نتيجة لتأسيس هذا الوجود تأسيساً جلديداً. وهكذا فا كانْ مشروطأ سيصبح شرطأ، وما كان مقدمة سيصيح نتيجة نقرأ لجمال عبد الناصر في (فلسفة الونورة) ما يلي :

ا. . . وفي فلسطين جلس بجواري مرة كالل الدين حسبن وقال لي وهو سـاهم
الفكر، شارد النظرات: هل تعلم ماذا قال أهدل عبد العزيز (فـدائي وضابط مصري) قبل أن بوت؟ فلت ماذا؟ قال كال الدين حسـيـن وفي صوته نبرة عميقـة، وفي عينيه نظرة أعمق، لقد قال لي: اسمع بـا كالل، إن ميـدان الجهاد الأكـبر هو في مصر||(r)"

 القوات الاسرائيلية مع جماعة من رفاقه في الفالوجة) إن القوة الكبرى، القـوة المقيقية


 أن التحر ر من الاستعمار وعملاني، في مصر والعالم العربي، هو الطريق الصحيح إلى تحرير فلسطين
والحق أن الوعي العربي كان يدركُ آنذاك أن السبب فِ كارثة فلسطين ليس توة
 الداخلية في الأططار العربية المساهمة في الحرب (الأتطار الأخرى كـانت إما مستعمـرة

 المرء اليوم (في أوائلـ الثانينـات) يؤرخ للمجهود العـربي خلال التجـربة النـاصرية،
 اختارت بوعي وتصميم رالذهاب إلى فلسطين، على أنقاض رالكيانات العربية المزيفةه| وبعد بناء إدولة الوحدة والاشتراكيةها . ذلك في الـواقع هـو مضمون شـعـار رالقومية العربيةه كما رنعه جمال عبد الناصر وردده من ورائه كل االثورينز العربه سواء كانـوا

$$
\begin{aligned}
& \text { (٪^) جمال عبد الناصر، (افلسفة الثورة، ، في: جمال عبد الناصر، أحـاديث توميـة (المـههوريـة العربيـة }
\end{aligned}
$$

من القوميين القدامى أو من الذين صاروا قوميين تحت ضغط الأحداث، أو من الذين اضطرهم التيار الناصري إلى السير مع „قافلةه القومية العربية التي كــان يقودهـا جمال عبد الناصر .











 وعلى رأسها ربيبته اسرائيل .

لم يعد الزمن يقلق الوعي العربي، فليست اسرائيل وحدها هي التي تستفيل التي من













 يغدعكم. يجب أنٌ نستعد لها بكل القوى المعنوية والمادية . من يقول لكم إن قضيتكم



 أن نعالج تضية فلسطين بالطريقة التي عولجت بها سنة 19^19 بالمزايـدات والبعد عن |المسؤولية)|(74).


 بشيء آخر سوى أنه (امنطق اللامعقول) .









 حرب كلامية بين „الانخوة) وهي لا تبرر ذلك القفز من القو القضيـة إلى نقيضها. ولم يكن
 (القفزات) والانتقال من القضية إلى عكسها بتأثير الكلام . . . والكلام وحده .




$$
\begin{aligned}
& \text { النامر والصراع العربي - الاسر ائيلي، }
\end{aligned}
$$




 فيهـا، لا تجاوز النتيضـين، بـل البـمـع بينهـا في (اســلام) و (ووئـام) . . . لغــوي، لا لا فكري !





 آنذاك ـ في إطار الظروف العربية والدولية القائمـة ـ تحديــأ مباشـراً لجمالل عبـد الناصر وشعاراته القومية .

لمـــاذ سقط رائد القـومية العـربية في شرك التحــدي وهو الــذي كان قـد حنكته التجارب؟




 جمال عبد الناصر . كانوا جميعاً ينتقدونه، ولكنهم كانوا يقبلونه على علاته، لأنه لم يكن فم عنه بديل .

 قيام حرب تحرير شعبية عربية ـ فلسطينية، فضلألا عن كونه وضـع القضية الفلسـطـينية






الشعبية (والتجربة الفيتنامية منتصبة شاهداً على ذلك). من هنا أخذ الخـطاب القومي يعـرف تياراً „تـوريأ) متيـاسراً: صرح أحـد الأعضاء البـارزين في حركـة (پفتح") عـام 197V، وقبل حرب حزيران، لأحـد الصحفيين الغـربين، قـائلا : (إنـنـا نأمـل اثارة الحـرب. نحن نعرف جيـداً أن الدول العـربيـة ليست قــادرة عسكـريـأ عـلى تحـريـر
 القضاء على عبد الناصر الذي هو، موضوعياً، عميل للصهيـونية، لأنـه يرفض القيـام بأي عمل ضد اسرائيل||(\$) .

كانت هزيــة 197V بدايـة النهايـة للتجربـة الناصريـة، ولكنها كــانت في ذات الوقت البداية الفعلية للثورة الفلسطينية، وبالتالي كانت تدشيناً للحظة جديدة، لـظة
 العالم ميلاداً جديداً للقضية الفلسطينية. لقد أخلذ „اللاجئون الفلسطينيـون" يتحولـونون
 في معركة „الكرامةه بشكل لم تعرف له اسرائيل مشيلٌ حتى مع أقـوى الجيوش العـربية حتى ذلك الوقت.

هكذا برز نجم الثورة الفلسطينيـة وكأنها كـانت على مـوعد مـع "الـلـلم العربي"






 شيء متوقفا على تعميمها على ساحة الوطن العربي كله .
ورغم أن \#أيلول الأسود" (سبتمبر •19V) قد ألمت بالمقاومة الفنسطينية نكسـة
 الضفة الغربية، فإن الفراغ الهائل الذي خلفته وفاة الـا جمـال عبد النـا
 المتبقي . . . والذي يجب أن يبقى . هنا، في هذه الفترة بالذات ستهيمن عـلى الخطاب
(₹) ذكره الحافظ، نفس المرجع، ص I•v
147

القــومي العـربي نــزعـة يسراويــة تـرفض كـــل الـلول وتـرى فيهــا مسبقـاً حلولاً


 (واقع" ما دام مصمـاً على تحويل الحلم إلى واقع؟
ليس هذا وحسب، بل إن هذا الممكن ـ الثورة الفلسـطينية ـ لن تقتصر مهمتــه





 وإذا كان الأمر كذلك فمن هالبديهي" أن يكون الموقف (الصحيح" هو رفض قيام دولة الصي



 يقم الدليل على نجاح ثـورة طبقية خــالصة في البلدان التي لم تنمُ فيهـا وسائـل الانتاج والبروليتاريا بقدر كاف" .

كيف توصّل اليسراوي العربي إلى هذه الأطروحات: هل بـ ها التحليل الملمـوس
 وانجلز ولينـين. إن العقل العـربي (اعقل فقهي") سـواء تحدث من من مـوقـع يميني أو من موقع يساري. يقول اليسراوي العربي: (ايقول ماركس : في فرنسا، التحرر الجزئي هو


 على المستوى القطري، ضرورة التحرر الشامل تنبع من استحالة التحرر التدريجي" .

كيف أمكن تأسيس هذا القياس؟ هل كانت المانيا بالأمس في مشل الوضعية التي



(الـواقعي" و \#الممكن" بالنسبـة إليه عـلى درجة سـواء. إن الحـططاب القـومي العـربي



الشاملة|(2)
والواقع أن هذا النمط من الوعي الذي يجعل پالتحرر الكلي" شرطـاً لـ \#التحرر

 الأسوده •19V تارة، وبريق حرب اكتوبر 19Vr تـارة أخرى. لنستمـع إليه يقـول:




 متفاوتة، إذ ليس هناك استقالال عـربي كامـل، ليس هناك دول الـ عـلـ عـربية مستقلة، لأنـه ليس هنالك استقلال مع التجزئة . التجزئة هي استمرار لإخضـاع الأوضاع في المنطقة العـربية للمصـالح والنفـوذ الاستعلريـين (. . . ) فالنفـوذ الأجنبي قائم حيث يكــون
 التحرير العربي على أسـاس أنها حركـة مناضلة لأمـة محتلة ويسيطر عليهـا الأجنبي هو
 ما يقرره مفكر قومي آخر إذ يلاحظ أنه (اعلى الـرغم من كل الـلا الانتصـارات التي التي حقعها
 الوحدة!|. . والسبب هو أن الظرف الوري الوحيد للمعركة القومية من أجل تحقيق الوحـدة هو هو


 فيها العرب من جهد بقدر ما يقتربون من تحقيق الوحدة|)(2t"



 (£) منيف الرزاز، الوحدة اللعربية: هل لها من مبيل؟ (بيروت: المؤسسة العـربية للدراسـات والنشر، (l9V)

ذلك هو \#الدرس") الذي استخلصه الوعي العربي من معركة (الكرامة)" ومذبحة

197V




 فلسطين وحسب، بل أيضاً إلى تحقيق الوحدة المنشودة

الحرب من شأنه أن يوسـع رقعتها، فـلا تعود مقصـورة على سينـاء والجولانـان . كـــا أن أن




 دون شك إلى زوال المخاوف من الـوحدة وإلى ذوبـان عقدة الانغصـال التي تقف وراء الـاء تلك المخاوف النفسية|(:(:).








 خلال ربع قرن إلا أربع مرات ـ فإن الارادة الذاتية في حين المواجهة، قبلها ألوا ألثأثناءها أو بعـدها، تصبح ضرورة حتمية من أجـل اهتبال الفـرصة التـاريخية وتعقيق الأمنيـة



|اتحرير فلسطين هو الطريق إلى الوحدةه، . . . تلك هي الموضـوعة المركزيـة في




 ومن هنا أصبح (المستقبل، العربي ذاته، مستقبل الأمة العربيـة كلها، مـوضوعـأِ يلـور
 وليست النظريات التي كثرت اعلاميأ في سطاءالوطن العربي منذ سنة 19 إلا إلا الصيغ
 (العـربية) لا تقبـل الاستقـلال الاقليمي لفلسطين عن الأمـة الــر بيـة، ونلسطبين الاقليمية فاشلة من الآن في حل مشكلة ألاقامة فيهاه وأيضأ رالقومية لا تقبل إلا دولـة


 بـ إلمُمكن الذهني، قبل التجربة الناصرية . وبجزء من (المككن الواتعي" خلال هذه



 الممكن القريب وهو قيام الدولة الفلسطينية على الضفة والقطاع ـ ق قيـامها عـلى مستوى الخطاب نقط - من أجل الاحتفاظ بالمككن البعيد - على نفس المستوى ـ وهو اتعـريب


أن تم تقليص الثـورة الفلسطينـة في بضعة حصـون ومـواقع عـلى الأرض اللبـنـنـية




 معها من طرف أكبر دولة عربية؟ إلى أين سيتجه الوعي العربي بخطابه القومي بعد أن
 كله، أو في دخـول دول (المواجهـة) - أو ما تبقى منها - في آحرب طـويلة الأمده مـع

الوانع أن التنؤ بأي شيء عربي هو جازذة كبرى . ذلك لأن (الشئون العربيةه"
 الاضية من الشئون التي لا تخضع للحتمية ولا لـساب الاحتلالات. وليس هذا راجعاً إلى تشابك العوامل الدأخلية والنارجية والمتغيرات الدولية في المنطةة وحسب، بل لربا يرجع كذلك إلى أن (المنطق العربي، لا يضضع لثنائية القيمة. . . الثيء الـذي يكل الملاحظ يفاجأ دائأ بـ (ما لم يكن في المسبانه).



 طريقة (سلمية) لكي يفسح المجال لعوامل التغير لتفعـل فعلها دانخـل كل قـطر عربي ولصالح التحر العربي . . لصالح رالوحدة والاشتراكية)، ومن ثم لصالح التحرير التحرير


 القطري، الشيء الذي يعني أنْ االعامر لم يعمل لـد الآن إلألا على تَميديد إلحركة داخل رالخاصر" . . . وبعبارة أخرى أن מالتحرر الجزئي، قد أصبح الآن شرطأ لـ رالتحرر

ليست هذه دعوة، ولا نبـوءة . . . وإنا هي فقط نتيجـة منطقيـة ـ بما أنها تتعلق


 فلا ينتهي إلى رأي „حاسم") إلا لكي يعدل عنه إلى پالبحث" عن رأي آخر "حاسم").

لقـد انتهى (التلازم الضروري"ه الـذي يقيمه الخـطاب القومي بـين (الــوحــدة")
 الذي يقيمه نفس الخطاب بين (الوحدة والاشتراكية)" من جهـة و ॥اتحريـر فلسطين)" من جهة أخرى ينتهي إلى نفس المصير. فهل سنحكم على المططاب القومي بشقيه بمــل ما حكمنا به على الحططاب النهضوي: الفشل؟


 منه بناء نظرياً متـاسكاً يفسر الــواقع ويقـدم الامكانيـا بعبارة أخرى أن فشـل الخطاب معنــاه هنا عــدم قدرتـه على التحـول إلى الـا اليديـولوجيـا علمية : ايديولوجيا تعتمد تحليل الواقع من أجل تغيره ه.
 علميـا وترسم الـطريق إلى تغيره، نـظرية تقــدم البديـل العلمي الممكن وتعمل عـلى تحقيقه .

لماذا؟
لنؤكد مرة أخــرى أننا لا ننــاقش هنا لا الأطـروحات ولا المـواقف ولا الأسباب


 ماورائي :

- وهو خطابٍ إشكالي (Problématique) بمعنى أنه يطرح مشاكل لا حل لـا لا أو لا تتوفر - لا ذاتياً ولا موضوعياً ـ امكانية تقديم حل حقيقي هلا .
- وهـو خطاب مـاورائي بمعنى أنه خـطاب في „الممكنات الــذهنية)" أي في \#مـا

 (الضرورة المنطقية").

لنوضح هذه الدعوى.
يعرف الفيلسوف الألماني (اكانت)| ما هو اشكالي بقوله : ॥أقول عن مفهوم ما إنـه اشكالي إذا كان لا يكتوي في داخله على أي تناقض، ولكن وجوده الموضوعي لا يكن

التعرف عليه بأية طريقة\|. . لنضف إلى هذا قول غبرييل مارسيل : هإلن عالم الاشكاليـة هو في نفس الوقت عالم الرغبة والخُوف||(4؛
بالفعل، يطرح الخطاب القـومي قضايـا لا تحمل تـنـاقضاً: فقضيـة التلازم بـين (الوحدة)" و (الالشتراكية)" من جهة وبينها وبين (اتحرير فلسطين") من جهة أخرى قضيـة

 وصحيح، تمامأ مثل القول بأن الاشتراكية في الوطن العربي لا يمكن أن تؤدي إلى نـوع من الاكتفاء الذاتي ولا يككن أن تتأسس عليها وبها تنمية حقيقية ونهضة شــألملة إلا إلا إلا تمت عـلى مستوى الـوطن العربي كله، إلا إذا كـانت كل الامكـاناتات العـربية المـاديـة




 المضادة التي تقرر أن تحرير فلسطين وبالتـلي التخلص من اسر التئلئل لا يمكن أن يتم إلا بقيام وحدة عربية وانجاز التحرر العربي .
نعم، لا تحمل أي واحدة من هذه القضايا الأربع تنـاقضاً ذاتيـأ، بل تبـدو كل
 الأمر يتعلق بزوجين من القضايـا كل واحــدة منها نقيض الأخـرى . . . . وإذا استعرنـا



 أن من الممكن أن نقدم برهاناً صحيحاً من الناحية المنطقيـة على المـوضوع ونقيضـه في آن واحدل|"(1)( ${ }^{(10)}$

 ماركساوياً متياسراً فهو يتعامل، كا بيّنا في هـذا الفصل والفصـل اللـابق، مـع ثلانــة
«Problématique,» dans: P. Faulquié, Dictionnaire de la langue philosophi- : انظر مادة) (६१) $q u e$ (Paris: Presses universitaires de France, [n.d.]).


مفـاهيم، أو حدود هي : الـوحدة، الاشـتراكية، تحـرير فلسـطين. وتكاد مهمـة هذا



 تضايا متناقضة متنى مثنى، بمعنى أن كل زوجين منها يشكلان نقيضـة . وهذه القضـايا الست كا يلي:

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ـ الوحدة } \\
& \text { r ـ الوحدة } \\
& \text { r r ـ الاشتراكية } \\
& \text { ع - الاشتراكية } \\
& 0 \text { - تحرير فلسطين } \\
& 7 \text { - تحرير فلسطين }
\end{aligned}
$$

 للاشتراكية، وهما معا شرط لتحرير فلسطين وهكذا).

جميع هذه القضايا صحيحة منطقياً (أي قابلة للتبرير والبرهنة) ولكن كل ولي واحدة

 إليها بأرقامها في الـترتيب السابق:


نحن إذن أمام نقائض تؤسس الخطاب القومي العـربي المعاصر بـختلف منــازعه




 لا مع المعطيات الواقعية.
والحق أن الحطاب القومي العربي المعاصر هو خطاب في (الممكنـات الذهنيـة)،



رالاشـتراكيةه، أو العكس، هـو جعل مككن شرطـأ لمككن آخر . وبـاتلالي فـالعـاتاتة
 القضية وعكسها.


 الواقعية ويقع في الجاه تطررها. هذا من جهية، ومن جهة أخرى لا بد من التا التأكيد علي
 علميأ، عل ثوابته ومتغيراته، على قوانينه التركيبية وقوانينه السبيبة، وبعبـارة أخرى إلا
 المطاب القومي، أو من أي خطاب آخر، (مرشداً للعمل).


 والمحركان للخطابِ القومي، العنصران اللذان تونوارى أمامهها كل المططيات الموضوعية

 نهو خطاب اشكـالي لا يككن أن يتتهي إلا إلى نقائض . إن الـرغبة والـونـوف حالتـان




 وبين عدم الرضى بأقل من رالوحـدة الشاملة الفـورية)، ،بـين (تصفية آتـار العدوانه، وبين (تعميم الثورة الفلسطينة على الوطن العربي كلهاه بين رالاشـتراكية الاصـلاحيةها
و والاشتراكية الثوريةه، . . . الخ .

 لم يتجاوز بعد المقولات العاطفية الوجدانية المرتبطة باللغة والتـاريخ والمصـر . . . إلى
 والتنمية والسياسة الدولية. .. الخ مـا زال يفضًّل تنظير ا الموكنات العـاطفيةه عـلـ

تفسير المعطيـات الواقعيـة، نهو كــا قلنا خـطاب تنسجه الـرغبة والخــوف ويدعـو إلى



 وإنا المسؤول هو الانسان الذي يميا الزمن، هــو العقل الـنـي يرتب ويقـود الّلـياة في الزمن .

