الغصل الرابع
الخطاب الفلسفي

أولاً: من أجل (تأصيل) فلسفة الماضي
مل نجد في الخطاب الفلسفي المعاصر ما افتقدنـاه في أنواع الخطاب السابفـَ؟ هل نجد فيه العقل والمطق؟؟



 مرجعية في تحديد هوية أصناف الخطاب العربي المديث والعاصر .
الـطاب الفلسفي في الفكر العربي الحديث والمعامِ فرع من من الشطاب النمضوي



 عن مكان في التاريخ لترائنا الفلسفي وصولاً إلى رتأصيل، الفلسفة العربيـة الاسلاميمة
 هذا الخطاب خطابين: خطاب من أجل فلسفة الماضي، وخطاب من أجل نلسفة المستقبل .
فلنبدأ بالخطاب الأول.

أما أن يكون (التحدي الغربيه قد حرك الـرغبة في (تـأصيل، الفلسفـة العربيـة



 الفكر العربي الاسلامي في القرون الوسطى والذي ما زالت امتداداداته قائمة إلى اليوم : الصراع بين العقل والنْلل، بين الفلاسفة والفقهاء، الصراع الذي الني التهى إلى تكـريس أطروحات الخـطاب السنيّ السبلفي المعادي للفلسفـة، والذي يعتـبر (اعلوم الأوائـلـل"



 بحروف عربيـةها، كا يتـطلب من جهة أخـرى التخفيف من دعاوى منـاوئي الفلسفة والفلاسفة داخل الفكر العربي نفسه، إما بتأويل أقوالهم وإما ببيان بطلانها بصورة من الصور.
تلك هي المهمة المزدوجـة التي تجند للقيـام بها أول مــشن للخطاب الفلسفي يقول: النهوي، في الفكر العـربي الحديث، صـاحب (التمهيده()" المشهـهور. فلنستمع إليـه
(\#هـذا تمهيد لتـاريخ الفلسفـة الاسلاميـة يشتمـل عـلى بيـان لمنـازع الغـربيـين والاسلاميين ومناهجهم في دراسة الفلسفة الاسلامية وتاريخها .


 (مقدمة الكتاب).
 الأصالة . ومنذ البداية كذلك يقدم هذا الخطاب نفسه على أنه خطاب في (المنجج") ومن
(1) (1) مصطفى عبد الرازق، تْهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية. والكتاب عبارة عز ماضرات ألقاها المؤلف

 القاهرة.

أجـل (المنهج" - المنهت منظوراً إليه على أنه الرؤيـة لا عـلى أنه طـريقـة في التفكـبر والعمل. ومن هنا الجمع بين (المنازع" و والمناهج". فكيف سيثيت صاحب "التمهيده" أصالة الفلسفة الاسلامية، وما منهجه إلى ذك؟؟




 وإذن فأحسن الردود ما جاء على صيغة اوشهد شاهد من من أهلهاها .
وهكذا فاستعراض (مواقف الغربيينه من الفلسفة الاسلاميـة منذ أوائل القرن
 في صالح أصالة الفلسفة الاسلامية. وأهم هذه التطورات ما يا يلي:
أ ـ لقد راتلاشثى القول بأن الفلسفة العربية الاسلامية ليست إلا صالا صورة مشـوهة
من مذهب أرسطر ومفسريه، أو كاد يتلاشى . ......
 العقل، وعقبة في سبيل نوض الفلسفة، أو كاد يتلانیى . . . . . .



هـذا من جهة، ومن جهـة أخرى فـإذا كان بعض (البـاحثين الاسـلامين") من




 ابرحكم البداوة البعيدة عن مـارسة الصنـاعاعات العلميـة وغيرهـا، ثم بحكم اشتغالفم بالرئاسة وتدبير الدولة والدفاع عنها واستنكانهم عن معـالبة الصنـاعات حتى العلمية منها التّ تركوها لمرؤوسين من الأعاجم، (ص مب) .
 من فقرة لابن حزم يقول فيها والفلسفـة على الحقيقـة إغا معنـاها وثمـرتها، والغـرض

المقصـود نحوه بتعلمهـا، ليس شيئاً آخـر غير اصــلاح النفس بأن تستعمـل في دنياهـا الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها في المعاد وحسن سياستها للمتزل والـرعية،



 يـوظف هذا النص في اتجـاه معاكس تمـاماً : انـه يريـد أن يمهد بـه للرد على من أنكـر الفلسفة من رجال الدين، وبالتالي توظيفه في الدفاع عن الفلسفة . وها وهكذا فبعد ابـراز
 ولا نزوع إلى كبرياء" (ص ا^) يأتي التخفيف من موقف خصوم الفلسفـئة من الفقهاء





 يتذوقوا طعم الفلسفة ولم يتنسموا ريكها، وفي كلامهم من الحلط مـلـا مـا يدل عـلـلى أنهم لا الا


 قيتم الجوزية واستاذه ابن تيمية فإن (انفحات النظر العميق والاطللع الواسع تخفت من لنع أسلوبها" (ص •ه) .
هل يتعلق الأمر هنا بالدناع عن الفلسفـة ازاء هجات الفقهـات الماء ورجال الـدين
 المستشرقين و (الباحثين الغر بين٪٪؟

 يكـون الآخر ضرورة بـين السطور . وحضـورهما في خـطابه عـلى هــنا الشكـلـل ليس بـاختياره بـل إن طبيعة مـوقفه السلفي ـ الليـبرالي يفرض عليـه ذلك. إنـه يجد نفسـه
(Y) انظر: أبو عمد علي بن أهـد بن حزم، الفصـل في اللل والنحل، ا امـج (بيروت: مكتبـة خياط،


مضطراً إلى التفكير في الفقهاء عندما يرد على المستشرقين، وإلى التفكير في هؤلاء عندما يكون بصدد التخفيف من موقف أولئك. وبعبارة أوضح، لقد كا كان يشعر بأن عليه أن


 يتجنب تزكية موقف هؤلاء من خلال الرد على أولئك. لقد كان يحاور خصمين يتبنيان


الموضوع برونة وحذر.
هناك طرف ثالث يرى صـاحب (التمهيد) أنـه من غير الجـائز اغفـاله، ويتعلق



 الفِرَق للبغدادي والفصل لابن حزم والملل والنحل للشهرستاني . . . من جهة أخرى الان أضف إلى ذلك (ابعض الكتب الدينية الصرف") التي ترد فيها (امسائل ذات علات علاقة بهذا
 . (9^-9V ص)
ولا يـطيل صـاحب „التمهيد" مـع هؤلاء، وإنا يقتصر عـلى القول بــأن ॥كالام الاسلاميين في الفلسفة الاسلامية، مع قصوره عن تكوين منهج تاريخي، هو في غالبا الأمر يعنى بيِان نسبة هذه الفلسفـة إلى العلوم الشُرعية، وحكم الشُرع فيهـا، وردّ ما يعتبر معارضاً للدين منها" (ص ^9) . "القصسور عن تكوين منهـج تاريخي"، ذلكك هـو عيب "كــلام الاســلاميـين في
 هذه الفلسفة؟ إن صاحب التمهيد لا يصرح بذلك، ولكن البديل الذي يطرحه يجعل هذا الحكم ينسحب عليهم كذلك.

فا هو هذا البديل إذن؟
إنـه „المنهج التـاريخي") الذي يعـود بنا إلى الينـابيع الأولى ويكنبنـا الانسياق مـع
 التي قامت الفلسفة الاسلامية على أساسها أو تأثرت بها فيا في أدوارها المختلفـة الما يجعلون ذلك همهم ويتحرّون عـلى الخصوص اظهـار أثر الفكـر اليونـاني في التفكير الاســلامي

واضحأ قوياً، هذا في حين أن (العوامل الأجنبية المؤتــرة في الفـكر الاسـاملامي وتطوره،
 لم تخلقة من عدم وكان بينْها تمازج أو تدافع، لكنها على كل حال لم تمحُ جـوهره محـواً،
(ص 9^9).

ويضيف صاحب التمهيد إلى ذلك مباشرة: ا(من أجـل هذا رأينـا أن البحث في في تاريخ الفلسفة الاسلامية يكون أدنى إلى المسلك الطبيعي، وأهلى إلى الغاية الماية حين نبدأ

 صارت تفكيرأ فلسفيأها (ص 1-1).
 إبطال هذه التهمة بإِبات وجود تفكير فلسفي في الآسلام قبل ترجمة الفلسفة اليونانية، وسيكون ذلك برهاناً على الأصالة . وهل هنأك أنمقى وأقوى من تلك التي يتم الرجـيوع با إلى (الجرايثيم الأولى)" و (المنطلق الأصيل)؛؟
















 الاطار العام للفلسفة الاساميمة، فللماذا لا نوسع الدائرة لتشمل أصول الفقه : nإنه إذا

كان لعلم الكلام ولعلم التصوف من الصحلة بالفلسفة ما يسوغ جعل اللفظ شاملاً لما الما

 علم أصول العقائد الذي هو علم الكالام .. ." (ص qV).

لقد أشرنا من قبل إلى أن صاحب „التمهيده يساجل خصمين يتفقان في المدف إلمان







 تجاوز منطلق المستشرقين والرجوع إلى (االمراثيم الأولى) للتفكير العقلي في الاسلام.

هنا في مرحلة (الاابثـات) - البات أصـالة الفلسفـة الاسالميـة بالـرجوع بها إلى الما





 ولكن إلى أي حد؟ وبأي معنى؟
 الانطلاق من (الجر اثيم الأولى للتفكِر العقلي في الاسلام) (الاجتهاد بالرأيأي، وبـالتالتالي




 الاصطلاحي للكلمة، فلسفة الكندي والفارابي. .. من جهة ثـانية، بـالشكل الـنـي

يسمح بالقول إن الفلسفة بهـذا المعنى كانت نتيجـة لتطور پالنـظر العقلي في الاســلامهِ



 مستقلًا بنفسه، وخصماً للفلسفة، والفلسفة خصراً لهـ . أما المنطق فلم يبدأ في التأثير في مباحث الفقه والكلام بشكل جدي إلآ حينا أخذ نجم الفلسفة في الأفول



 هذه الحالة جسلاً غريباً في الثقافة العربية الاسلامية . . . هكذا ينتهي (المنهج التاريخي"
 الاسلامية.

 زملائه \#الباحثينه في الفلسفة الاسلامية من العرب المعاصرين .





للبحث العلمي الذي أثبت أن هؤلاء الفلاسفة لم يمثلوا الفكر الاسلامي في شيء|(1)،


 بأقوى ما فعلوا، ان ما وصلنا من الكندي والفارابي وابن سينا وأبي البركات البغدادي


وابن رشـد الم يكن شيئأ جـديدأ . . . كــان فتط صورة من المشـائيـة أو الأفـلاطـونيـة


 فلسفتهم، بل اعتبرها خارجة عليه لا تُثله ولا تمـتّت إليه| (ص (A).







 الفلسفة من ناحية أخرى عمــُّا ذاتيأ لا يتفق والاجمـاع" (ص اء) . . . . وإذن فليست

 هكذا يستخلص التلميذ من منهج الأستاذ نتائج تعاكس على طول المُط ما هـدف إليم





 مواقف تعتبر (ما عندنا)" هو وحده الجِديد الذي لا لا يبلى اليّلي
 طريق اليونان) . إنه يقرر أن للفكر الفلسفي في الاســلام جام جانبـين: : جانب ميتـافيزيقي

 منهجي هـو أصول الفقـه، هذا العلم الــذي ابتكره المسلمـون، ومن خلالـه وأنتجوا


تفكيـراً منطقيـأ جديـداً وكشفوا عن المنهج التجريبي الـذي عرفتـه أوروبا بعـد ذلك





 العرب، ولا شكك أن الرجل شعر (ابا فعل)، . . . أي أنه أخذ علم المسلمين ونسبه إلى
 بناته الأولون، وأساتذة الانسانية في حضارتها الحديثةه()(1) .


 إلى تقرير „الالاكفاء الذاتي"، الأمس واليوم وغداً . . .
لم تكن لنا بالأمس حاجة إلى فلسفة اليونان وإذن لسنا اليـوم في حاجـة إلى فكر
 على الاسلام . . . إن التاريخ تاريخنا نحن . . . وأما الباقي فجاهلية .
تلك هي الأصالة „المطلقة) التي لا يتعب الخطاب السلفي المعاصر من تقريرهــا والتنـويه بها . . . والخطاب السلفي كـلا هو معـروف خطاب مسـترسل في االتنـويـه الذاتي. . .

في نفس الـوقت ـ تقريبـأ ـ الذي كـانت فيه آراء صـاحب „التمهيده تستقـطب



(0) علي سامي النـنار، منامعج البحث عند مفكّري الاسلام ونتـد المـلمبن للمنطق الارسطاطـاليسي،
ط ץ (القاهرة: دار المعارن،
(T) النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام، ص باريا

 سامي النشار نتد نثر أول كتاب له سنة 19\&V وهو منامج البحث عند مفكري الاسلام ....

لا عن أصالة الفلسفة الاسلامية وجدارتها بكان لائق بها في تاريخ الفلسفة العام، بل



 الأخرى، حتى ولو كانت هذه الـلـوات آلهة، بينـا الروح الـا

 فالروح الاسلامية تنكر الذاتية أشد الانكار، الانـا وانكار الـذاتية يتنـافى مع اييـاد المذاهب
 الطبيعة الخارجية أو الذوات الأخرى. . . ألما الروح التي تشعر بفنائها في غيرهـا وعـا وعدم استقلالها بنفسها وعدم استطاعتها الاعتهاد على قـواها الـا الـذاتية ومعـاييرهـا المناصــة الـا فلا
 التحقيق إذا كانت هذه الأفكار صادرة عن فرد أو أفراد، لأن هذا ملا معناه صـدارورها الا


 الاسلامية وأن نكشف عن مصادرها. فالفلسفة منافية لطبيعة الروح الاسلاميـة . لهذا لم يقذّر هذه الروح أن تنتج فلسفـة بل ولم تستـطع أن تفهم روح الفلسفة اليـونانيـة،


 ذلك أم كرهوا"(1) .
لقد التزمنا في كتابنـا هذا أن لا نــاقش المضامـين فلا نتبت ولا نعـارض لا من




 العلماء المجتهدين، وسواء حصر ذلـك في مصر معينّ أو اشـترط فيه أن يكـون شامـلا الاع

لبلاد الاسلام كلها، ان الالجماع في الاسلام إنما أخذ به كمصــدر من مصادر التشريـع
 عند غياب كلّمتها. والنتيجة هي أنه إذا كان هناك الك شيء في الانـيا الاسلام يفتح الباب أمـام التفلسف ـ وهذا لا يعني أن الباب مغلق في الأصل ـ فهـو الاعتراف للإجمـاع وبالتــلي للاجتهاد كمصدر من مصادر التشريع.



(الذاتية) نفسها، بجرد رد فعل على مذاهب فلسفية غير وجودية سابقة عليها . . .؟

لم يتمكن (ارائده الوجودية في العالم العربي من قراءة الفلسفة الاسلامية (پقراءة



 المترجمة المديثة؟

ومها يكن، فباستناء هذه (النزوة الوجودية) فإن البحث عن مكان في التـاريخ
للفلسفة الاسلامية مستمر، والمنهج المعتمد هو رالمنهج التاريخي") دوما . . . وإذا كـانت
 فلنجرب حظنا مع ذات المنج وقد تسلح برؤية ليبرالية . . . ومع ارائده آخر من الين رواد العمل الفلسفي في العالم العربي الحديث، لنستمع إليه يقول:

الا يخلو البحث التاريخي من فروض يقوم عليها وأهــداف نظر يــي يصوب إليهـا
 (. . . . ولْكن العيب كل العيب أن يتحول التاريخ إلى بجموعة فروض ليس بينها وبين

 والبساطة في كل شيء، في الدين والفن واللغة والحضارة، أو إن عقليتهم عقليـة فصل ألما
 الأفلاطونية الحديثة ورددوها، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل رتبت عليه نتائـج شتى لا

يزال يأخذ بها بعض الباحثِن||(4).


 صاحبنا لا يقف طويلًا لا مع هؤلاء ولا مع أولئك، بل ينصرف توا إلى عرض المنهـج الذي يقترحه ويريد تطبيقه. وهذا المنهج مزيـج (أو (پجمع") بـين (االمنهج التـاريخي")


 بمقابلة الأشخاص والأراء وجهاً لوجه، ويعين على كشف ما بينهـا من شبه أو عــلاقة، ،








 تبرز في مكانها اللائق وتكتمل مراحل تاريخ الفكر الانساني" (ص الا بی) . الرؤية الليبرالية "غير|" متعصبة!، فليس يهمها فقط وضع الفلسفة الاسلامية في



 الاسلامية هو ماضي كل فلسفة : إنه الفلسفة اليونانية . أما مستقبلها فهو مستقبـل كل فلسفة سبقت الفلسفة الأوروبية . . . إنه هذه الفلسفة نفسها. في إطــار هذه النـظرية (الليـبرالية") لن نجـد حرجـاً في الاعتراف بــأن الفلسفـة



الاسلامية أخذت عن الفلسفة اليونانية، ولن نشُعر بالعجب إذا تبيّنا أن ارورجر بيكون

 الذي قال به ابن سيناه (ص \&٪).
المهم هو أننا قد أعطينـا بعد أن أخــنـا
حضارة. وإذن فلقد كان لنا مكان في التاريخ، وذلك برهان على الأصالة .

## ولكن أي تاريخ، وأية أصالة؟







 من حيث كونه تعبيرأ عن رد فعل غير مباشر لـواقع اجتـلـاعي معين (. . . . ) وإذا أطـل

 اقتصر على هذا الجلانب ـ جانب النزعة الروحية في الفلسفة الاسلامية ـ مهملاُ جوانب أخرى . . . وبالضبط النزعة ـ أو النزعات المادية .

 ((سيطبق) بها هذا المنْج، قبل عرض النتائج النهائية التي سيستخلصها (بواسطتها). ينـطلق الماركسي (العـربي)" من أن „تاريـخ كل بجتمـع ـ منذ المثــاعـة البـدائيـة الأولى - هو تاريخ صراع بين الطبقات)" وأن الانسانية شهدت في تير تطورهـا، من خلا
 المرحلة الاشتراكيـة . ومن هنا فإن (اتطور الفلسفـة في كل مـرحلة من مراحـل تطور


المجتمع، سواء في أوروبا أم في بلاد العرب والاسلام أم في الهند والصين، كان يجري
 ايديولوجيا القوى الاجتحاعية المعرقلة للتقدم ووجهة النظر المادية كانت تثــل ، بالعكس من ذلك، ايديـولوجيـا القوى الاجتـاعية العـاملة من أجل التقـدمه أي أيديـولوجيـا الطبقات الكادحة والمحر ومة. ومن هنا فإن البحث عن الأصـالة الحمقيقيـة في الفلسفة
 المناضلة من أجله، يجب أن يستهدف الكشف عن (النزعات المادية|).

و „النزعات المادية في الفلسفة العربيـة الاسلاميـة" يجب أن تحدد ضمن المدن ومن


 وهـيراقليط وديمقريـطس وابيقور، Y ـ "المـاديـة الميتـافيـزيقيـة"). . . . مـاديـة المفكــرين
 وكانت تعبر عن ايديولوجية البرجوازيـة الناشئـة (؟) وسائـر القوى التـــدمية في ذلـك
 بلدان أوروبة الشرقية وآسية في عصر انتقال هذه البلدان الون من الاقطاعية إلى الرأســلئلية

 الماركسية معبرة عن ايديولوجيا البروليتاريا . . ."(")"، ."

البحث عن مكـان في التـاريـخ للفلسفـة الاســلاميـة يتــطلب، إذن ، في نـظر

 أشكالاً غامضة تتخفى بين ثناياها الدراسات اللاهوتية الاسلامية . . . " فإنه بالنظر إلى (اطابع أسلوب الانتاج الاقطاعي المتداخل مع بقايا العبودية المنحلة والقطاع التُجـارياري


 القول بأن النـزعات المـادية في هــا التراث (العـربي الاسلامي) اتخـنـت أشكالاًا غـير
(ll نفس المرجع، ج ا، ص بr - ro.

ש7

ثابتة، بل ترددت بين الأشكال الميتـافيزيقيـة والأشكال الــديالكتيكيـة بستواهـا الملائم للوضع التاريخي ذاك)|"(1).
هكذا تم منذ البداية تحديد وضع الفلسفة العربية الاسلامية، وضعها التاريخي



 أناط الانتاج المـذكورة، مـترددة بين الأشكـال التي „تلائمه" تلك الأنــاط الالنتاجيـة في تداخلها

لقد تم تقرير كل شيء من البداية ومـا على الفلسْفـة الاسلاميـة إلا أن تدخـلـ



 للملاءمة مع أحدّ التوالب البلاهزة.






 الأوروبية خلال العصر ألوسيط بطابع منجزاتها في معر فة الطبيعة)(1)"



 أشكال علاقاته الانتاجية وحلّت عحلهاً أشكال عـلاّقات انتـاجية من نـؤع جديــد، مع

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

أشكال تاريخية جديدة للمعرفة وللتصورات البشرية عن العالم!. .
ليس هذا وحسب، بل إنه نظرأ كذلك إلى اأن الفلسفة اليونانية لم تكن المصدر الـوحيد للفلسفـة العربـة الاسـالاميـة (لقــد كــان هنـاك الاســلام والمــراث الفـارسي والمندي . . . ) فإنه ما كـان يمكن أن تحتل هـذه الفلسفة (اليـونانيـة) مكانها في الفكـر الفلسفي العربي الاسلامي دون أن ينالها التغيير والتعديل سواء في دلالتهـا ومضامينهـا




 عن الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة".

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلقد اهان لظهور النزعات المـادية في الفلسفـة (العربية الاسلامية) علاقة أسـاسية . . . بـالتطور الاقتصـادي في العالم العـربي، ذلك التطور الذي كان الدافع إليه ـ ابتـداء (؟) - تحقيق منجزات علميـة وتكنيكية في علوم


 الأوروبية نحو النزعات المادية"٪"،

الخطاب الفلسفي في الفكر العربي الحديث والمعاصر خطاب ايديولوجي سافر .



 يكون الخطاب الفلسفي جديراً بهذا الإسم إلا إذا استطاع أن يكوّل الايديـولوجي إلى إلى
 الخطاب. إن ذلك هو ما يعطي القدرة للخطاب الفلسفي على توفير ذلـك الخد الألد الأدنى
 الحركة فيهـا تتجه - بـالتالي - إلى الأمـام، وذلك هـو طريق التقـدم على صعيـد الفكر النظري
(! نفس المرجع، جr، ص vol - v•v.

وإذا نظرنا الآن على ضوء هـذه الملاحـظات السريعة إلى النـلـاذج والعينات التي عـرضناهـا قبـل من الخـطاب الفلسفي العـربي المعـاصر وجــنـنـا أنفسنــا أمـام أفكـار
 (النهاذج" السابقة من استطع أن يجعل القضٍة التي يـدافع عنهـا قضية كليـة ضرورية
 الركون إليه ولو لبعض الوقت.






 التـاريخي، فانـطلق من مقدمـة سلفية في جـوهـرهــا تـاريخيـة في شكلهـا، فكـان من الضروري أن تكون النتيجة سلفية .






 (پنجح" في (العثور) للفلسفة الاسلامية على (مكان)، في التاريخ
ولكن لفائدة من؟ وعلى حساب من؟

إن وضع (الفلسفة العربية في الشرق) في مقابلة (الفلسفة اللاتينية في الغرب") أي كجزء مكمل لها ـ يعني توظيفها لتقوية خط الاستمرارية في تاريخ الفكر الغـر بير،





هـذا من جهة، ومن جهـة أخرى نجـد القضية معكـوسة تمــاماً عنـد (تـطبيق" المنهـج . ذلك أن هـاجس الأصالـة الذي هيمن عـلى صاحب المنهـج جعله يختـار من



 على حساب „المعقولية التاريخية) المشار إليها قبل (باعتبارها تقوم أساساً على أنها „النمو

العقلاني" في التاريخ) .
هنا أيضاً تقودنا المقدمات إلى عكس النتائج المطلوبة منها.
يبقى أخيراً خطاب الماركسي (العربي") في الفلسفة الاسلامية وهو ـ كــا لاحظنـا

 النصوص لو جردناها من القوالب النظرية الجاهزة؟

إن الجمواب الذي يفرض نفسه علينا ـ شئنا ذلك أم أبينا ـ هو أن يبقى هو نفس البضاعة المعرفية الرائجة التي يعـرضها كـل من السلفي والليبرالي في قـوالبه ويـوظفها


 و (الملارسة النظر ية). . ذلك أن الخطاب الماركسي خطاب جـابـلي بطبيعتـه، بععنى أن ما

 الخطاب. . . عندما يكون حقيقياً . إنه في هذه الحالة يفرض نفسه عليك فـر فـراً : إمـا أن تأخذه ككل . . . وإما أن تتركه ككل .
أما الخطاب الذي ينسجه الماركسي (العربي") فــا أيسر أن تفصل فيـه بين المــادة والشكل . . . بين القوالب العامة الجاهزة . . . والمادة الذائعة الجامدة .

لماذا؟
لأنه يقدم نفسـه في صورة خـطاب ايديـولوجي ســذج . . . خطاب ينـافح عن


خطاب „(ايديولوجيا مستوردة)| كا يتهمه بذلك „السلفي") . . .
وإنه لكذلك فعلاً . . ما دام لا يصنع قوالبه محلياً.

# ثانياً: من أجل (افلسفة عربية)) معاصرة 



 تستضيء بنور غيرها فتتلألأ دون أن تضيء العالم بأشعتها الذاتية إلا قليلاًا)|(1) .

العربي المديث، وهو بصدد التأريخ للانتاج الفلسفي في الفكر العربي منذ بدء اليقظة

 الاتجاه الوجودي، الاتجاه الشخصاني، الاتجاه العلمي) مان جعل منه هو الآخـر مؤرخاً ((يستضيء بنور غيره)) . . .
وبعـد أزيد من عشر سنـوات من تاريـخ إصدار هــنا الحكم كتب أحـد قـــدماء
 عربية)|(1)" يقول فيها: (إن ما سُمّي بالاتجاهات الفلسفية العربية (المعاصرة) ليس أكثر
 طبعات تختلف بالطبع في صيـاغتها ودرجـة استيعابها للأصـول، ومبلغ تمثلها للتراث الغربي، ومن ثم افتقدت إلى السلات الخاصـة، التي تشكل الـطابع الــومي الخاصـ، لكل فلسفة أصيلة) .
 بعض المستشرقين على الفلسفة العربية في القرون الوسطى، وعلى ولمى رأسهم رينان الــذي
 حكم الغرب علينا بالأمس يصدق على واقعنا في الحاضر . . . هل نحتا لـا عـا إذا كــان هـذا الـكم ينـدرج في نفس الـــدائـرة التي ينتمي إليهـا الأول، دائـرة
(يستضيء بنور غيره٪؟؟

(10) جميل صليبا في: المامعة الالميركية في بيرت، هيئة الدراسات العربية، الفكر الفلسفي في مائة سنة


العربية المعاصرة) واقعين، هم أيضـأ، تحت ضغط الاشكاليـة العامــة التَ تُنْطِقُ هــنه
 وإلا فكيف يككن تبرير حديثهم عنها بوصفها كـذلك ــلا لا يـرون فيها أيـة أصالـة : إما
 تفتقد (إلى السّلمات الخاصة التي تشكل الطابع القومي الخاص بكل فلسفـة أصيلةه كما يقرر الحكم الثاني.
(الفلسفـة العربيـة المعاصرة) ليست (أصيلة)" (تفتقـد العاليـةه) . . . و رالفلسفة العربية المعـاصرة) ليست (أصيلة) لأنا تفتقد رالمـطابع القـومي الماصى) وتـد يتساءل القارىء أي الـكمين هو الصحيح؟ ونجيب: همــا معـأ، حسب منـطق نـــائض وتنــاقضـات الخــطاب العــربي المعاصر . .

وبعد، فلقد كان بإمكاننا ادراج هذه الفقرة في الفصل السابق والاستعاضة بها





 الكشف عن (اعيوبه) بنفسه .
 نفسه في صورة بناء فكري متحاسك ـ أو علٍ الأقل يفترض فيه الطموح إلى ذلك - فإنـا


 انتاجه. الشيء الذي يعني في جميع الأحوال تغطيته إن لم يكن : احتضانـه . . . هذا في ألـي حين أننا نريذ أن نفضحه، لا أن نتستر عليه.

 من هذا المنطلق كذلك، أي بوصفه خططاباً يريد أن يدشن نهضة فلسفية .

يتعلق الأمر إذن بالكشف عن تناقضات هذا النوع من الحطاب على المستويين: المنطقي والايديولوجي . . .

- على المستوى المنطقي لأنه يريد أن يكون (فلسفة) .
 ـ لنـــدأ، إذن، بفحص (النـهـلذج" الــرئيسيـة، لنخلص إلى الحكم العــام في الخاتمة.




 (وجودية"؟
إذا نظرنا إلى المســألة من خــاٍل منظوٍر يقـرأ العلاقـة بين الفكـر والواقـع قراءة












 الأساسية كالحرية وغيرها، من جها ثانية انية. وهكذا فإذا كان (لا بده أن تَــد الفلسفات الـو الـوجوديـة الأوروبية أصـداء ها في

عالمنا العربي نظراً للاحتكاك الثقـافي مع الغـرب من جهة ولـطابع المـأساة الـذي طبع واقعه من جهة ثانية، فإن المنطق ـ والمنطق النهضوي على الأقل ـ كان يفرض أن يتردد
 والالتزام . . . الخ، لا الجانب اللاعقلاني فيها، خصوصاً والواقع المأساوي الذي كان الـان






 حملات التشكيك تلك، خصوصاً إذا نظرنا إلى الأمور من موقـع التطلع إلى النهضـة، بَلْه انجاز الثورة .
ذلك ما يفرضه المنطق، منطق العقـل ومنطق التـطور معاً . . . ولكن الأمـور في


 أن يصلح للتـوظيف في العالم العـربي لخدمـة قضيته الأسـاسية قضيـة النهضة النـية قضيـة التحـرر اللسياسي والفكـري . . . كل ذلـك دون أن يشعر صـاحبها بـأي تناقض بـين (اوجوديته) المفرطة في ذاتيتها وبين الاطار الفكري النهضوي التي تتحرك داخله.
يتعلق الأمر، إذن، بإبراز الطابع اللاعقلاني المهيمن في هذه „الوجودية" فضلا عن الكشف عن تناقضاتها على مستوى الخطاب الذي تعبر به عن نفسها. يصر" رائد الوجودية في العالم العربي على تكريس ثنائية صميمـة على المستـويين : الانطولوجي والمعرفي. فعلى المستوى الانطولوجي هنالك (الوجود الفيزيائي") من جهـة ،

 وهنالك (الوجدان)|(1)") وهو خاص بالوبالوجود الذاتي. وبا أن موضوع فلسفــة صاحبنـا هو
(IV) يتعلق الأمر بالأستاذ عبد الرحمن بدوي . وسنعتمد في هذا العـرض على كتـابه الأسـاسي : الزمــان
 الثانية الصادرة عام 1900 عن مكتبة النهضة الما 19 المصرية في القاهرة. (1^) يعرّف بدوي الوجدان بأنه هالملكة التُي نعاني با الوجـود با هــو عليه في نسيجـه المتوتر على حـال =

الـوجود الــذاتي، فإنـه يرى أن من أولى المهـام التي يتعين القيـام بها هي الـزام العقل
 الآخر . . . الوجود الذاتي (ص ^•ץ).
إذا كان منطق العقل يقوم على مبدأ عدم التناقض فـإن منطق الـوجدان الـوان (يحتفظ
 من المتناقضات، فمن (ايستطيع الزعم بأن الوجود معقول كا خليّليّل للمثاليين والعقليين

 واحد، قضاء على مبدأ هذا المنطق المعقول، مبدأ عدم التناقض؟ إلن إلن الوجود الـواقعي





نحن هنا لا نناقش، وليس من مهـمتنا أن نناقش رائد الوجودية في الفكر العربي








 الموضوعات ـ أن يتحرر من التقيد ببدأ عدم التناقض؟

أظن أن الحديث عن (منطق الوجود) لا يككن أن يتم بغير (امنطق العقـل)، . . .
 متناقضاً، بل (امتهافتاً)، باصطلاح الغزالي.
 تعلق الأمر باستشهاد.

وفي المعطيات التـلية مـا يبر الـكم عـلى خطاب صـاحبنا بـالتناتض . . بـل بالتهافت.

يعرض رائد الوجودية في العالم العربي المعاصر نظريته في الوجود فائلًا : رالوجود







 يستلزم أي وسط تجري فيه، وإلا وقعنا في الاتصال، أي فييا حاولنـا تينبه. أمـا كيف

 النحو لا بد من القول بفكتين: الللمعقول واللاعليةه (ص 191) .
 عملية عتلية - بـاعتاد فكـرتي اللامعتـولـول واللاعليـة؟ كيف يككن في اطار الـلامعقول واللاعلية كارسة (الفهمه، أي المعولية؟











 (اوهكذا نرى أن نتائج الفيزياء المعاصرة تسير في نفس الاتجاه الذي قلنا به فيسا يتصل

 الواعية استقلالاُ كاملاً وعزلة، وأنه لا سبيل إلى الاتصال إلا بالطفـرة، وإلا والا كنا نـا نـنـح




 الوجودية نفسها" (ص 19^) .
 هذه الاهابة بالفيزياء دليلاً على حـاجة علم الـوجود إلى تـبرير نتـائجه بـواسطة نــائج . الفيزياء٪؟ (ص 19^) .
الواقع أننا لسنا هنـا أمام تنـاقض هيكلي في خـطاب صاحبنـا وحسب (استبعاد
 أذ تؤسس نفسها على بعض النتائج الايبيستيمولوجية التي التي أفرزها تا تطور العلم في أوائل هذا القرن عند اكتساحه عالم الذرة. وحتى في هذا المجال لا يخلو خططاب صـا لا لا لا لاحبنا من

 وهو اللمل الذي أضفى المعقولية عليها (ربط كل جُسيم بوجة) .
 تضية الاسبقية التاريخية عندما يقول اوالغريب أن الشبه بين مذهبنا ونتائج الفيـزياء لا لا






 الضروري تَحويلها كما يلي : اوهكذا ترى أن الاتجـاه الذي قلنـا به يسـير منسجلاً مـع نتائج الفيزياء المعاصرة! .
ونحن عندما نقف عند هذه المسألة „الجزئية)، لا نفعـل ذلك رغبـة في „احصاء

الأنفـاس"، كلا . إن الأمـر يتعلق هنا بـآليـة من آليـات الــططاب النهضـوي العـربي


 (الوجودي" العربي أن نتائج العلوم المعاصرة جاءت لتؤكد ما ما قرره هو بو بعديـاً في ميدان
الوجود . . . و (العقل العربي") لا يشعر بأي تناقض في مشل هذه الحالات الات هو هو ينسج -

 العقل، العقل العربي.

هنـالك جـانب آخـر لا بـد من الاشـارة إليـه، ودائـــاً في إطـار ربط الخـططاب (الوجودي" الذي نحن بصلده بآليات الخطاب النهضوي العـربي وخصائصـهـ . يتعلق
 (النظريات والآراء والمفاهيم والأفكار . . . ) التي اعتمدها صاحباحنا تتـألف من جملة من المعطيات والمقولات ترجع إلى خطابين متنافرين بطبيعته| : معطيات ومقولات الحّات الـطاب

 ينحصر في محاولة التوفيق بين هـذين النوعين النوعين من المعطيـات . . . ومن سوء الخظ فـإن

عملية التوفيق هذه غير ذات موضوع •
على أن التوفيقية الثاوية وراء خطاب رائد الوجودية في فكـرنا العـربي المعاصر لم


 بل ضد نـوع من الفلسفات العقليـة هو بـالذات المــالية الألمـانية وعـلى رأسها مثـالية
 عموماً، بل ضد العقل في كل زمان ومكان . وهذا ملا ما يلاحظ بوضوح في بعض قراء براءاته (الـوجوديـة" للتراث الفلسفي في الاسلام حيث نجـده يمجد الـلامعقول ويهـاجم كل معقول(19)
(19) انظر على سبيل المثال المقدمة التي صذّر با كتابه : شخصيات تلقة في الاسلام. وكذلك مقالته :

Abdurrahman Badawi, «L'Humanisme dans la pensée arabe,» Studia Islamica, VI MCMLVI.
ivo

نستطيع القول إن ما حاول خطاب „الوجودية العربيةه اخفاءه بـين ثنايـا التعبير

 النهضـويـة، بــل تصر كـل الإصرار عــلى تقـديم (التلفيقيــة") و (الــلاعقــلانيـة|")، و (الوعظية). . . الخ على أنها „أصول عقيدة) و ((فلسفة ثورة) وإلى القارىء البيان .

 لتجربة الوقائع والمعاناة لشؤون الناس" (ص 9) .


 البنّاء مؤسساً على النظر الواعي، وتلتفت إلى الإنسان في جوهره وروحـه لا لا في مظهـره الـا
 والجموانية لِيست عقيدة شخصية وحسب، بل هي (|فلسفة تـورة لأنها نابعـة من


 السعي إليـه، ولأنها تؤمن بأن القــوة المُحركــة للتاريـخ هي قوة المبـادىء وإرادادة التغيـر والطموح إلى تقويم للأشياء جديله" (ص • ال) .
والجوانية ليست سهلة المأخذ كا قد يتوهم قارىء هذه اللسطور، بل هِي ارارحلة


 جعله ديكـارت شرطاً لتنظيم الأفكـار ولقيـادة العقــل البـاحـاحث عن الحقيقـة أو ذلـك (الـوعي الترنسنـدنتـالي") الـذي رآه كـانت مصبـاحـأ لِميـع عمليـات التفكــر. . . "٪ . ( 1 )
لا بد من كل ذلك وأكثر لأن „االجــوانية عـلى الطريق دائــّاً، ولا تعرف الـوقوف
(Y•) داخل النص اللى الصفحات، كا مي عادتنا.

1V9

ولا تريد الانغلاق" انها "ححاولة للتعبير عن ايماننا العميق بضرورة الميتـافيزيقـا وكرامــة









 وكل ما في الإمـر أن الحفقيقة يـدركها العقـل تجزئـة وتبعيضاً في حـيـن يدركهـا الحدس

احاطة واججمالاً" (ص YO) .

عن نفسها يقف القارىء متلهفاً إلى التعرف على "امكنوناتها" و ا"جواهرهـاه" . . . . ولكنه





 مضمونها . . فكل شيء فيها واضح وضوح المقالة الصحفية. تـريد „االجـوانية)" أن تجمـع بين الــاضي والحاضر . وهكـذا تقدم لنـا "قـراءات"
 كذلك في قضايا الحاضر مشل (الاشتراكية)" و (الثورة|) . . . لا تخلو من \#طرافة|". . . .

 نسميه في أخلاقيات أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) بلزوم الوسطه" (ص ع ع اب) وهي أيضاً أساس الأخلاق عند الصوفية كالْغزالي وغيره البي
 كالتصوف مثلًا بل هي (فلسفة قوميـة") وهي "روح الاشتراكيـة") (ص • ٪٪) وأكثر من

ذلك فـ الأأمة العـر بية تحمـل رسالـة جوانيـة" (ص بYO) . ذلك أن „الأمـة العربيـة




 المجتمع العربي كا قلنا يعلي من شأن العقل والأريكية ولذلك وجب الوبي أن تقوم اشتراكيته


 انسانية تتمشل في العطف على المحرومين والمظلومين والاستنكار للمحتكرين والمستينغلين وتؤمن بسيادة الشعب والمساواة بين المواطنين" (ص Y Y Y (ص).

وليس (الماضي" و (الحاضر") وحـدهما المــوانيَّنْ . . . بـل إن اللغة العـر بية التي




 (ص lor) . اولعل هذا الاضطرابِ في اللغات الغربية الحـديثة (إلى فعـل الكينونـة)










 الدين والأخلاق والسياسة على السواءه (ص بر ا 1 ) .
وبعد فلا عسى أن ينتظر منا القارىء قوله حول خطاب „الجوانيـةه؟؟ لقد الـتزمنا


 الخطاب، ولذلك غدا من الصعب الفصل فيها بـين (الشُكل")، و (االضضمـونل) . وإذن
 سنسكت عنه| معاً حتى نكون أكثر (اعدلاً . .




 من التّاث، وإلى روحية برغسون عندما يتعلق الأمـر بطلب سنــد من الـنـي الفكر الأوروبي





 الأوروبي (معاصر|) . . . حتى ولو كان الأمر يتعلق باللاعقل هنا وهناك .
 ولنتقل إلى لون آخر من ألوان المُطاب الفلسفي في الفكر العربي المعاصر .

من خصـائص الخـطاب الفلسفي أنــه يقبـل التلخيص و پالتمـططيطه والشرح والتعليق، والحكاية والتأويل . . . سـواء باللغـة التي كتب بها أو بـأية لغـة أخرى . . .
 الكتـاب ترك المؤلفـين يتحدثــون بأنفسهم ومن خــلال نصوصهم، لأن مـا يهمنـا هــو
 جبرين على ذلك. إننا سنكون مضطرين إلى ترك الكلمة له، وله وحده، طول الوقت
(Y) (Y) معروف أن صاحب رالجرانيةه قد خاض معركة ركـلاميةه مـع صاحب رالـبرانيةه داعية الوضعية النطفية سابقاً زكي نجيب عمود.

الذي يستغرقه التعامل معه. . . ذلك لأن خطابه هالرحماني" لا يقبل „النيـابة| عنـه كما سيلاحظ القارىء ذلك بنفسه . وإذن فتقتصر مهمتنا على فتح الأقواس واغلاقها : على الاختيـار بين نصـوص تكرر نفسهـا في كل كتـاب من كتب صاحبهـا . . . بل داخــلـ الكتاب الواحد. . .
يعلنٍ صـاحب (الر مـانية)|(1)" عن (اانشـاء فلسفة عـر بية يتحـوّلـول بها مـا نسجته


 العرب اسهاماً جديداً وحاسماً في التراث الانساني" (1 -
فلسفة عربية . . . من أجل البعث والنهضة . . .

جميل . . . ولكن بأي معنى هي (اعربية)؟ . . . وبأي معنى تفهم (النهضة)؟


 (اصا تبدع لكل معنى من المعاني الوجـودية الكــبرى صورة تستقـطبه وتؤديـه بأمـانة|" (1 - -




 الوجود، وبكلمة واحدة: بين (افلسفتين) عربية وأوروبية.


 (الفلسفةه التي بها تميزوا ويتميزون، عن الأقوام الأخرى. إنها إذن („فلسفـة قوميـة)،

$$
\begin{aligned}
& \text { Ieve . هذا وسنحيل داخل النص إلى هذه الطبعات: الرقم الأول يشير إلى المجلد والثاني إلى الصفحة. }
\end{aligned}
$$

بـالمعنى الأعمق للكلمة، الفلسفـة التي تعبْر عن مـاهية الأمـة، ماهيتهـا شالاجتاعيـة|" وماهيتها (الروحية) .
 هي بعض ما مضى من حقيقة الأمة العربية وجلاء لأصالتها كا تختزنها اللغـة . . . لغة




 وعي حتى نبلغ ما بلغه أجدادنا من سؤد ألمد وعزة. إن مثل كل كلما كلمات لغتنا كمثل البذرة من النبات، يضمر فيهـا المعنى ضمور الحيـاة في البذور، فليس للذهن إلا إلا أن يتمثلهـا حتى يصبح الخيال من استجـلائه معنـاها بمثـابة المـوسم من استجلائــه كوامن الحيـاة")


 وبإقام ذلك ببعثه الموجات التاريخية التي تحقتىت فيها هذه التجليات بسيطرة الأمـة على الـلى
 ( 1 •^-1)
(النهضة)، (ابعث الموجـات التاريخيـة")، اكتشاف (مـاهية الأمـةه|، الارتقاء من ارالناسوت إلى اللاهوتا، . . . كل ذلك من خلال دراسة اللغة العربيـة والوقـوف على أسرارها؟

كيف؟
إن نتطة البدء هي إدراك (اخصوصية) الكلمة العربية. وإذا تساءل المرء: هإلامَ يرجع الاختلاف بين اللسان العربي وبين اللغات الأخرى؟؟ كان الجواب: (إلى بدائية





 تزل ذات جذور في الأصوات الطبيعية، وأن اللسان العربي لم يزل عحتـطأ بنموه نحـو

أداة بيانية متكاملة منذ ظهور الانسان حتى الآن . ونحن نعني بـظهور الانســان مِرحلة الانتقال من عبارة الهيجان (= التعبير بـالانفعال) الـطبيعية إلى الكلملات التي تعـبرٍ عن

 وإذن فـ "الكلمة العربية ليست (. . . ) رمزاً يلتصق بـه المعنى عرضـاً واتفاقـاً،
 صـوت وخيال مـرئي ومن معنى هو قـوام تآلفهـل" (1 - ع • الكلمة في اللغات الهندية والأوروبية تُتحول منـي لذهن صاحبها أن يدرك النظام قانوناً في الكــون وعدلًا في المجتمـع وعقلًا في النفس، الـّا كان اللسان العربي يوجه بنيانه الاشتقاقي في ذهن متكلميه نحو المعنى الذي هو مصدر
 طابعه وتكشف عنه، حتى إذا اتجهت المشتقات متقـاربة نحـو الحدس، تحـوّل الحلدس مصدر الاشتقاق، من وميض إلى بصيرة، فتتجاوب في منـظومة أسرة الكللمات العـربية المفهومات العقلية والمدلـولات الحسية، فتنمـو بتجاوبهـا الشخصية إذ ليس للذهن إلا
 العربية تدل على مصدر اشتقاقها: الحدس، دلالة الأنغام على الإلهام في الأنشودةه|. هذا الحدس، حدس العلاقة بين الكللمت في بنيانها المشترك من جهة، وحدس

 بين كافة الموجودات الحية ـ بل بين أجزاء الوجود كله . إنها العلاقـة التي تجد الـا
 وبصيغتها (ارحمان) المتضمنة معنى الاشترالك، على الاتصال من الصميم بين الكائنات.
 إذا استقل الجنين تكويناً بالولادة يبقى الاتصال بينها رحمانياً" (r ـ بّا ). كيف اهتدى صاحبنا إلى فكرة ॥الاتصال الرحماني") هذه؟ هـل من ملاحـظة ـ أو
 أنه أخخذ الفكرة من فلسفة أخرى قدية أو معاصرة. . . ؟

مهٍـما يكن من أمـر، فـإن فكـرة „الاتصــال الـرحمـاني" تؤسس كـل فلسفتــهـ : |نطولوجياً ومعرفياً وغاية .

- فمن جهـة يقرر أن (الـوجود ذاتـه ذو بنيان رحمـاني مثالي قـوامـه المشـاركـة|"
(







 والتواجد) وحدة حية ذات قطبين، المعنى والصورة، المعقول والمحسوس، المانلألأ الأعـلى
 وغايته، بين المفهوم ومعناه، بين الطبيعة والـميقة، بين الناسوت والـالـاهوت) (رسـالتا الـالتا الفلسفة والأخلاق ص ع ₹) .
- ومن جهة ثانية يؤكد أن رالنفس وإن ارتقت إلى المقيقـة فهي ليست منفصلة

 (المؤسسات العامة كالعرف والأخلاق والفقه واللغة) تعقيقاً لما ينطوي عليه . وأن الحياة



 وإما أنها حدس يلتبس فيـه المعنى بالصـورة، وبتسانـدهما (المعنى والصـورة) وتجاوبهـا


 النظرة الرمحانية أو الحقيقة، ويكسفها بوجنته عن النفس كا تكا تكسف الغيوم النجوم عن
 فيسرع الذهن حينئذ إلى تثبيتها بمفهوم مقتّس الاطار من المكان . وما الحياة المتجلية في


 المحققة له بين ألبوادر البدئية التي هي أكثر صلاحاً لوجهـة نظر الانســان في الوجـود،

فيتخذ الأصوات المـوافقة لــنه البوادر والمنـطوية عـلى مداد مشـترك معها فيصنـع منها الكللمات وهذه تصبح بدناً له. . . ولما كانت الحياة تنمو بتجاوب بـين المنعنى وتجلياته، ،
 الخصوص مرئية، ما أدى إلى تفرع الصور الصوتية ونموها بتداعيها المايها مع الصور المئية .


 بالاستناد إلى العلاقة الأصلية بين الصورة والمعنى، بين البوادر والشعور: فإِيا فالذا ارتسمت




- ومن جهة ثالثة فالفلسفة الرحمانية ليست فلسفة وجود ومعـرفة وحسب، بـل هي أيضاً فلسفة أمة تحمل رسالة . (اورسالة العرب في هذه المرحلة التاريخــة هي خلـة
 العربية بتعميمها نظام الشؤون الانسـانية الـرتيب على الحـوادث الطبيعيـة ذات القوام










كان ذلك أيام ازدهار حضارتنا؛ أمـا عندمـا „التبس الرمـز بالمُنى . .. و ـ هبط



 بـالطبيعـة، فـا علينـا إذن، إلا استكــال شروط هــذه اليقـظة بـالعـودة إلى الميـاة في

ينبوعيها: الانسانية والـطبيعة. ونحن إذا كــا نبلغ الطبيعـة بالعلم، فـنـنا نـرتقي إلمٍ





 بحيث ينكشف معنى المـرحلة التاريخيـة معرفـة ورسالـة، انكشــاف إلـــام الأنشــودة في الوجدان شعوراً ورسالة| (1 - YVT).
 يسلك سبيل الفكر فيفكك عناصر المفهوم مرجِّعاً الواقع إلى حِكمة وجودهٍ كعلة تتقدم






 "الاتصال الرحماني") . . هذا الاتصال الذي يذكرنا بالـــدس الأفلاطـوني و والحدس"
البرغسوني .

## فلزا كانت نتيجة هذا المنهج على فلسفة صاحبنا؟

 أنك أعرضت عن المنهج التحليلي، ولم تستخدمه إلا لماماً، وكأنه ثار لنفسه منك فأبقى فكرك عند حدود الايكاء الفني، يعوزه الربط الدقيق بين المفاهيم والتعبير الشفاف عن المشكلات الفلسفية، هذا التعبير الذي يستطيم وحده أن يتحـدل إلى العقل فيقنعـه


 بـرهان عليهـا، هي أن التراث العـربي تعبير عن فكـرتك، يغتلف في ألفـاظـه عنهـا،
وينطبق معها في معناه، وهذا أمر لا يقوم عليه برهان٪("(T)،

ويقول عنه كاتب مقدمة المجلد الثالث من مؤلفاته : ( . . . وهو فئنـو ما ما يبدو آخر









 ذلك من الأوصاف التي تتضمن أحكاماً ايديولوجية، ولكن عندما يتعلق الأمر بفلسفة ألمة
 بالذات، فـبإنا لا نثلك إلا أن نسجـل تناتض „الأفـلاطونيـة ـ الأفلوطينيةه، وبـالتاليا
 بسيط هو أن هذه الأهداف، أهدافـ عقلانية، بمعنى أن تحقيقها يتطلب فعالية العقـل وليس صوفية الــدس . هذا في ألـا ألـين أن (المنهج الـرحماني"، منهـج لاعقلاني. فكيف يككن الوصول إلى ثمار العقلانية بطر يقة لاعقلانية؟


لقد ميزنا بين نوعين من الخطاب الفلسفي في فكرنا المعاصر : خطاب يرافي الما مر من
 الفصل السابق، وخـطاب ينشّد تشييـد فلسفة عـربية، جـديدة ومعـاصرة، وهذا مـا

$$
\begin{aligned}
& \text { (YY) انطرن مقدسي، افي البـده كان المعنى [ذكريات المــدسي مع الأرسـوزي ، المعرنة (سوريبا)، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y\&) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مذهب معين (شُبلي شُميل، زكي نجيب عحمود . . . ) . }
\end{aligned}
$$

تناولناه في هـذا الفصل . وإذا كنـا قد فصلنـا بين هـذين الخطابـين فليس ذلك بسبب (اضر ورة منهجية) كا يكصل عندما يكون المرء أمام مـوضوع متشــابك الأجـزاء مترابط الأطـراف . . . بل بـالعكس، لقد فعلنـا ذلك تحت ضغط ضرورة "(مـوضوعيـة") : إن الانفصال التام بين الخطابـين هو الـنـي فرضٍ علينـا الحديث عنهـها، كلاُ عـلـلى حدة .

وتلك مفارقة لا بد من الوقوف عندها قليلً .
نعم، ليس من المطلوب في مؤرخ الفلسفة أن يكـون فيلسوفـاً ـ أي ذا فلسفـة




إن هـذه القضية الأسـاسية في الفكـر الفلسفي غائبـة تمامـاً عن حقل الخـطابٍ العربي المعاصر الباحث عن فلسفة للّحاضر والمستقبل : إن هذا الخطاب يتجاهِ الماهل تمـامأ

 موقف سلبي منها قد لا يختلف عن موقف فقهاء الأمس واليوم. قد يعترض معترض ويقول: ليس المطلوب من الفلسفة في القرن العشرين - بل لا يجوز لها ـ أن ترتكز على فلسفة القرون الوسطى . إن المطلوب هو تجاوزها، فقضايـا لما


 في الخاضر، وبالضبط من أجل (اتصفية الحساب معها)"، من أجل منارسة ملارسة فعلية لعملية



 حين أن الذي حدث ويحدث هو العكس تماماً. والحق أن ما يلفت النظر أكـثر ـ وهذا هـو ما يهمنـا بالـذات ـ هـو أن الخـطاب


الاسـلامي إلى أكثر جـوانب هذا الـترات بعداً عن الفلسفـة، بل إلى أشـدهــا عـداوة
 جهة، وإلى النزعات الاشراقية من جهة ثانية بحثئأ عن منابع أو مـظاهر „الأصـالة الـا هي في



 اللاعقلاني في هذا التراث كلما شعـر بالــاجة إلى شأرض" قـومية يضـع عليها احـلى الـى
(رجليه).
وليس هـذا وحسب، بل إنــا نجد الـظاهرة نفسهـا عندمـا نتجه بــنظارنـا إلـا إلى




 من جهة، وببعض جوانب المثالية الألمانية من جهة أخرى).

من هنـا تناقض الــطاب الفلسفي العربي المعـاصر، تنــاقضـه لا عــلى مستـوى

 وميوله اللاعقلانية .

لقد أبرزنا منذ البداية الطابع النهضوي للخطاب الفلسفي العربي المعاصر، وقد
 تأكيداً تاماً، كِيس فقط من خلال السياق، بل بل أيضاً من خلال النطق المباشر للنصوص


 كيف يمكن تشييد نهضة ـ أية نهضة ـ باللاعقل؟ كيف يمكن تصور نهضة مؤسسة عـلى اللاعقلانية؟

هنـاك ملاحـظة أخرى لا بــد من تسجيلها، يتعلق الأمـر هذه المـرة بــالـطابـع
 فإن جميع أنواع الخطاب النضوي العربي المعاصر ذات طابع توفيقي، كا بينًا ذلك في

الفصـول السابقـة . ولعل أهم مـا يضفي خصوصيـة متميـزة عـلى الـطابـع الـــوفيقي للخطاب الفلسفي في الفكر العربي المعاصر هو محاولتـه ربط الموانب الــلاعقلانيـة في




 أخرى أن الغزاليُ، لا ابن رشد، هو الذي ينطق في هذا الحُطاب . . . هــذا ما ما جعـل
 |(المعاصر") .
فكيف يككن أن يكقق هـذا الخطاب مـطاعه النهضـويـ؟ كين يكـن أن يكـون
مدشناً لنهضة فلسفية؟

