## الفصل الخامس

خلاصات وآفاق

## من أجل الاستقلال التاريخي للذات العر بية

 المطاب العربي الحديث والمعاصر، خلال المائة سنة الماضية عـلى تبلور اليقظة العــربية الحديثة في أهداف سياسية واجتتاعيـة وثقافيـة قوميـة . وكان هـدفنا، كـلا كـا أكدنـا ذلك



 العرض على أصناف الخطاب وليس على التيارات الايديولوجية، ثم عحورنا كـل صنف




 الصنف المعني من الخطاب . . . أما التصنيف ذاته ـ تصنيفنا للـخطاب النع التربي الحـديث
 كان جرد اجر اء منهجي، ليس غير، اعتمدناّا فيه طبيعة القضية المطروحة أعني انتـاءها الما الما إلى هذا الميدان أو ذالك من ميادين الفكر العامة . وواضـح أن هذا التصنيف لا يمهــل أية قيمة في ذاته، بل هو فتط بثنابة أقواس مؤقتة فصلنا بواسطتها بين قضـايا مـتر ابطة بطبيعتها، غير أن الحديث عنها يقتضي اصطناع مثل هذا الفصل المؤقت. لقد مكننا هذا التصنيف، بل هذه „الأقواس"، من عرض أطروحـات الخطاب

العربي الحديث والمعاصر حول كـل قضية من قضـاياه الأسـاسية عـرضاً اعتمــدنا فيـه




 عالجها، وبعبارة أخرى أن الحططاب العربي الحـديث والمعاصر لم يسجـل أي تقدم ذي
 يتقدم خطوة إلا ليعود القهقرى خطوة، لينتهي به الأمر في الأخير إما إلى إحالة القضية على (المستقبل) وإمـا إلى الوقـوف عند الاعـتراف بالـوقوع في „أزمـةه" أو الانحباس في |(عنق الزجاجة)| .
والآن وقد تأكد لدينا أن زمن الفكر العربي الحديث والمعاصر زمن ميت أو قابل
 نُظر إليه كذلك . . . أما الآن، والحالة هذه، فبإمكاننا رفع تلك (الألقواس") والاستغناء

 ظلت هي هي، منذ بدء اليقظة العربيـة المديــة إلى اليوم، تعـرض نفسها في صـورة إشكالية متوترة مأزومة .

والواقع أن الطابع البنيوي ـ الإشكالي لقضـايا الفكـر العربي الحـديث والمعاصر
قد فرض نفسـه علينا خــلال العرض رغم ذلـكـك الفصل المنهجي الــــي أقمناه بينهـا .






 الاسلامية المنحدرة إلينا من القرون الوسطى أو كان يهدف إلى (تشييده، فلسفـة عربيـة

 طبعت بطابعها الخطاب السياسي نفسه، باعتبار أن قضايا „الدين والدولة والة و و والالاسلام والعروبةه| و (الشُورى والدئقراطية|)، قد طرحت وتطرح على عـور نفس الإشكاليـة،

المحور الذي طرفاه:النموذج العربي الاسـلامي (الأصالـة) والنموذج الأوروبي المعـاصر
 الإشكـالية أو أنـه يقـع خارجهـا، فهو في الحقيقـة مشدود إليهـا عحكوم بهـا الــا ذلك أن أن





 ليتمكنـوا من (اكتشاف وجـودهم الأصيـل) وبـالتـالي - وهــنا هــو المهم - من (اتبليـغ رسالتهم إلى العالم أبمع") . . .
ليس هـذا وحسب، بل إن الـطابع الإشكـالي لقضايـا الفكـر العـربي الـــديث والمعـاصر يتجلى، وبصـورة أكثر حـدة، في ذلـك شالتـلازم الضروري"، الــني يقيمـه



 „المعاصرة|"، والعكس صحيح أيضاً، ومن هنا كانٍ تعريف هاتِينٍ المقولتِّن وغيرهما من
 عدم (ابتلاع)" العصر لنا، و (المعاصرة)" تعني عدم (پجمودناه) في القديم . . . أما بالنسبـة







 كششفنا الغطاء عنه بما فيه الكفاية خلال تحكليلنا للخطاب القومي الفي هذا الطابع الإشكالي المضاعف لقضايا الفكر العـربي الحديث والمئعـا
 هي تلك القضايا نفسها ـ القضايا البدائل، أو النقائض - في ترابطها وتشابكهـا. ومن

هنا لا توتر هذا الخطاب وحسب، بل فشله أيضاً: فششله في اخفاء تناتضاته واضفاء ماء ما
 (الحلم)" - النهضوي، أو الوحدوي الاشتراكي - من خلال الشروط التي ترجّح امكانية تحقيقه، لنذكّر ببعض جوانب هذا الفشل .





 لقضية النهضة العربية، الطرح الذي جنح ببعض الكتتاب، كــا رأينا ذلـك فـك في حينه، إلى تقديم (ظاهرة) النهضة والسقوط في الحياة العربية المعاصرة كـ (قانون اجتاعي) لا لا يرحم. وكما رأينا قبل، فلم يكن هذا الطرح المأساوي لقضية النهضة من عمـلم الما كاتب
 أخذ يطغى فيها (اتنظير) المزيمة والسقوط على أي شيء آخر .

ولم يستطع نفس الخطاب، وطوال المائة سنة الماضية، التقـدم ولو خـطوة واصو واحدة على طريقة صياغة (مشروع نهضة ثُقافية)" سواء على مستوى حلم مطابق أو على صعيد
 (الأصالة والمعاصرةٍ) التي تطمـح إلى تحقيق التوافق والتكـامل بـين سلطتين مـرجعيتين



 باسم النسلطة المنافسة لها، ومن هنا التناقضات التي طبعت وتطبع هذا الخطاب

 من اختلاف الأسراء، كل لافتة منها تطرح معادلة من طـرفين متنـاقضين أو متـدافعين
 الاسلامية والوحدة العربية، حقوق الأقليات وحقوق الأغلبية، الديمقراطيـة والأهداف
 حتى يرجع القهقرى ليبدأ من الصفر من جديد، حتى إذا انتهى به التطواف إلى (اعنق

الزجاجة|| أحال القضية على المستقبل . وبالفعـل فكل القضـايا السيـاسية التي طـرحها الفكر العربي منذ منتصف القرن الماضي إلى اليوم هي الآن محالة على (ارجال الفـل الفــر في

المستقبل"1 .
 المشارب الايديولوجية وأيضاً رغم انفراده بالساحة الفكرية سنوات عديـدة، لم يستطع



 الشيء الذي يسمح بإعطائها قيياً متعددة متباينة بل ومتناقضة، ويجعـل الخطاب يسطـط في تناقضات لا حل ها بل يتحول إلى خطاب نقائض .

أما الخطاب الفلسفي في الفكر العربي الحديث والمعاصر الذٍي لم يتردد هو الآخر

 اللاعقلاني في تراثنا الفكـري وعن فلسفة عـربية (معـاصرة") في القطاعِ الـلاعِعالاني في الفكر الأوروبي. لقد كان غياب العقّل في أنواع الخطاب السابقة غيابـابـا وظيفياً، أما فيا في

 أو ينتج أخرى؟

لقـد فشل „العقـل العربي"، إذن، في بنـاء خطاب متّسق حـول أيـة قضيـة من


 استعـرضنا خـطاب الغقل العـربي بشأنها في الفصـول الماضيـة على مـظهر من مـظاهر الفشل أو سبب من أسبابـه، فإن ذلـك لا يعني قط أن الأمر يتعلق بمـظاهر منفصلة ألو أو أسباب مستقلة، بل بالعكس فالترابط البنيوي بين قضايا هذا الخـطاب يجعل مـا يعتبر



 والاشتراكية" هو وحده الخطاب الاشكالي الماورائي، ولا الخطاب الفلسفي، سواء كان

 الأصناف الأخرى وبنفس الدرجة .




 ان النموذج ـ السلف هو الذي يجعل الذاكرة، وبالتالي العاطفة واللاعقل، تنوب عني العقل . وكا قال ليوناردو دافينّي : اإنّ من يعتمد سلطة الأخرين يكهد لا فكرهره، بل بل



 هو الذي يؤسس، في الوعي والوجدان، النموذج ــ السلف صـاحب السلطة المرجعيـة الموجهة
 الراهن ولا تعبر عنه بل هي مستعاره في الأغلب الأعم، إما من الفكر الأوروبي حيث






 والمعاصرة والشورى والديُقراطيـة والعروبــة والاسلام والـكـــومة الاسـالمامية والمــامعة



 أضـداد، ويجعل الخـطاب الذي ينتـظمها خـطاب نُقائض . ذلـك لأن مضامــين هــنـه

المفاهيم لا ترتبط بواقع موضوعي يككن الاحتكام إليه بشـانها، وإنا تعـود، كلا قلنـا،




 جاهزةٍ إلى الٍضضاء الٍفكري العربي حيث توظف بلا تحديـد ولا تدقيق، فتنتـج بالتـلي خطاباً متهافتاً متناقضاً .

 "قللألايديولوجي" و پالمعر في" في الحطاب العربي، وهي مسألة لا بد من الوقوف عندهـا
 الايديولوجي في الفلسفة العربية الاسلامية، تييزاً توخينـا منه النـاحية الأجـرائية ليس

 فيها المعرفي والايديولوجي (اكتلة)" واحدة، بل ينتميان إلى عالمين غختلفـين . في الفلسفية
 آخر، إلى فضاء الفكر اليوناني بالدرجة الأولى، أما المضمون الايديولمالمالميجي فكان ينتمي





 موضوعنا الراهن : الخطاب العربي الحديث والمعاصر؟ إنه ما من أحد يجادل في كون الفكر النهضوي العربي الحديث والمعاصر هـو غير


الفلسفة الاسلامية في القرون الوسطى : إنها غختلفان معرفياً وايديولوجِيـأ. ومع ذلـك
 قراءة، أو قراءات، لفكر آخر، وليس لتـاريخه الـــاص. وهكذا فكــا كانت الفلسفـة
 قراءات وظفت نفس المادة المعرفية (العلم والميتافيزيقا اليونانيين) في أهداف الماف اليديولوجية
 الحديث والمعاصر بدوره، كان ولا يزال عبارة عن قـراءات لفكر آخــر هو إمـا التراث




 . المعرفية ما جعلها ذات طابع ايديولوجي مضاعف: توظيف ايديولوجي للايديولوجيا .



 تواضعنا علي اطلاق اسم (ايديولوجيا مطابقة)" على المنظومات الفكرية التي يشكل فيها الجلانبان معاً كتلة واحدة وينتميان إلى نفس الخصوصيـة الاجتلاعيـة ـ التاريخيـة، فإنــــا


 علاقة مباشرة أو شبه مباشرة، بل هو عبارة عن مفاهيم غير عحددة وقوالب ايديولـوجية الـا مضبة تجد اطارها المرجعي، الاجتلاعي التاريخي، في واقع غير الواقع العربي الـراهن

 يوظفها. وبعبارة أخرى إن الخطاب العربي الحديث والمعاصر يخفي، أو هـو يـو يحاول أن ألم


 معارضة أو اعتراض على الأطروحات التي يدافِ عنها ستقابل من طرفه، لا بالاحتكام r..

إلى الواقع بل بالمزيد من التمسك الايديولوجي بالايديولوجيا، أي بالمزيد من الامعـان في عملية التمويه الايديولوجي
وإذا ربطنا هذا با سبق تقريره حول هيمنة النموذج ـ السلف في الـي التفكير العربي أدركنا كيف أن „الصراع الايديولوجي") في الساحة الفكرية العربية المعـاصرة، يعكس

 الايديولوجي العربي الاســلامي القديم وضمن إشكــاليته، والليـبرالي العربي - (وكــــيا الماركسي العربي) يفكر داخل الحقل المعرفي الايديولـوجي الأوروبي وضمن إشكاليتـه،



 (المتذبذبة)، أو ما أشبه ذلك من العبارات المبات الرائجة في سوق الأدبيات الثوروية العربيـة

 حقيقية بالواقع العربي أو بالتطلعات الحقيقيـة للجماهـيـر العربيـة . . . وإذن فإن إن متـولة








 التي تقوم عليها كل ايديولوجيا مطابقة والذي يجعل الصراع صراعاعأ ايذيولوجياً فعـلُّ، وليس ॥كالاماً) في الايديولوجيات التي تعرض نفسها على الساحة .

يكفي من العلاقة، بين الفكر والواقع في الايديولـوجيا العـر بية المعـاصرة، كا با جعـل

 الحديث والمعاصر لا يطرح قضايـا الواقع الملموس، بـل قضايـا تقع خــارج الواقـع،

قضايا مستعارة من النموذج - السلف دوماً. فالمارسة النظر ية هنا مارسة (اكلاميـة) في






 الشعب العربي. فهل يقبل هذا (االمفكر) تحميل مسؤولية الهزيمة إلى تسعين في في المائة من
 العـربي أو المصري رأي في الحرب أو السلم أو في غـيرهما من الأمـور التي تهمه وتـــــر




 مسؤولية هذا الحدث أو ذاك، وأيضأ لا بد من التدقيق في طبيعة الحدث ذاته.

هذا ولا بد من التأكيد مرة أخرى أنه عندما تكون السلطة المرجعية واقعة خارج الواقع وتقدم نفسها كأصل، أي كنموذج ـ ـسلف، فإن الفعالية الفكرية تكتسي شكل المكا
 يقدمه النموذج ـ السلف، أما الغائب فهو القضايا المستجـــة ، أو بكيفية عـامة قضـايـا الـواقع الحي . ولا يقتصر اللجـوء إلى آلية القيــي الـاس هذه عـلى الحالات التي الـي يتجـه فيها








 الانتقال واجرائه . إن تحليلاً من هذا النوع، وإن كان تحليلا وليس حلًا ، فإنـه ينطوي

على نتائج مهمة بالنسبة للحركة العربية، لأن ادراك النمـوذج الايديـولوجي الانتـلابي
 نموذج - سلف (أصل) لم يعد آلية ذهنية لاشعورية بل إنه أصبح يقدم كطريقة (اواعية)"

 الايديولـوجي الانقلابي العـام لمميع الانقـلابات" لا يـوجد إلا إلا حـلا حيث يستسلم الفكـر

لسلطة النصوص، إلا حيث يعتبر (النص") هو المطلق وكل ما عداه نسبي . وإذن، فالعلاقة بين الركون إلى النموذج ـ السلف بوصفه السلطة المرجعيـة التي



 القيـاس مترسخـة في الفكر مهيمنـة على نشـاطه وفعـالياتـه فإن المهمـة تصبـح حينــــ منحصرة في البحث لكل جديـد عن \#أصل" يقـاس عليه. وفي كلتـا الحالتــين تنحصر

 فكر قياسي، حيث يتم التعامل مـع الأضداد أو مـع أي عنصرين يقوم بينهـلا تعارض
 المصالحة أو الهدنة . وهكذا يزداد التفكير بعداً عن الـواقع فيصبـح سجين الخـطابٍ لا
 الموضوع، موضوع التحليل، أما عندما يمارس التوفيق فإنه يكون مشدوداً إلى عنـاصر

 الذهنية. المهم في هذه الحالة ليس مضمون المفهوم الذي يتم التعـامل معـه كعنصر في الخطاب، بل المهم هو البحث عنٍ قيمة ثالثة تجمع بينه وبين المفهوم الــذي يتحلدد بـه




 والوجدان . . . الخ، كلها قضايا تتم معالجتها خارج الواقع ، أي على مستوى الخُطاب فقط، حيث يدور \#الكلام)" كله حول ايجاد (اصيغة جديدة) تجمع بـين كل زوجـين أو

$$
r \cdot r
$$

عدة أزواج منها. أما ماذا يعني كل طرف من هذه الأزواج بمفرده في الـواقع، أمـا نوع

 سلف، وعلى ضوء (\#أصل) من \#الأصول) .

هيمنة النموذج ـ السلف، رسوخ آلية القياس الفقهي، التعامـل مع الممكنـات الذهنية كمعطيات واقعية، توظيف (الايديولوجي") في التغطية على جـوانب النتص في المي
 للخطاب العربي الحديث والمعاصر أبرزناها منفصلة بين ثنايا الفصول السابقة، وعدنـا

 معلول بعلة، هذه الواقعة هي افتقاد الذات العر الـات الـا

بـ (الاستقلال التاريخي التام"، أو بالأحرى عجزها عن تحقيق هذا الاستقلال. إن الإفتقاد إلى „الاستقالال التاريخيٍ التام" يجعل الوعي، وبالتالي الخطّابِ المعبْر
 فهيمنة النموذج ـ السلف ورسـوخ آلية القيـاس في الفكر يبعــلان الذات عـات عـا الـاجزة عن



 نموذج - سلف، إلى "أصل"، .
فكيف السبيل إذن، إلى تحقيق (الاستقلال التاريخي" للذات العربية؟
سؤال لا بد من اعادة صياغته بالشكل الذي يتجه بـه إلى الواقـع المعطى وليس

 يجب أن يُطرح أولاً بالصيغة التالية :
ما الذي أفقد ويُفقد الذات العربية استقلالها التاريخي التام؟
لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن المــواب عن هذا السؤال قـد تردد في كـل صفحة من
 والمعاصر : إنه الـ (انحن" و (الآخر"). إنه النموذجان اللذان يتجاذبان الــذات العربيـة

منذ بدء يقظتها الحديثة : النموذج العربي الاسلامي والنموذج الأوروبي. وإذٍ فسبيل تحقيق الاستقـلال التاريخي للذات العـربية هـو التَحـر ر من النمـوذجـيـن معــأ، أعني التحرر من سلطتهل (السلفية)، سلطتها المرجعية.

نعم، لقـد سبق أن لاحـظنـ (الفصـل الأول) أن الــــطـاب العـربي الـــــديث
 هذه القضية، وعلينا الآن أن نعيد طرحها طرحاً عقلانياً صحيحاً. إنا (الأخريه الـنـي

 التراث والغرب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فـ „الغيـاب" هنا لا لا يعني، ولا يجب
 مقـولات خطاب „الحـوف والرغبـة). . إن (اغياب الآخــر|" يجب أن يعني غياب سلطـنـه علينا والتحرر من كل رابطة (اسلفية) تربطنا به .
وإذن فـ (التحـرر من الغرب") منـظوراً إليه كشرط لنهضتـنـا يجب ألا يلتس في في










 إليـه فعلا هـو تلك (الأرجل، التي بها يكشي الـي العلم ويتحركُ وينمـو، إنها العقــلانيـة، والعقلانية النقدية بصفة خاصة.

وكذلك الشأن بالنسبة لـ ـالتحرر من التراث، الذي نضعه هو الأخـر، وبنفس
 سلة المهملات، كلا إن ذلك غير مكـن . إن التحـر ر من التراث الت معنـاه امتلاكــه، ومن
 بين أجزائه من جهة، وبينه وبيننا من جهة أخرى، بـالـّا الشكل الــذي يرد إليـه في وعينا

تاريخيته ويبرز نسبية مفاهيمه ومقولاته. وكا أبر زنا ذلك في فصول هذا الكا الكتاب، فإنه



 وهيمنته على الوعي العربي معطى واقعي لا بد من من الاعتراف به به قصد السيطرة عليـه .
 المـاضي . وبعبـارة أخـرى: لا يُكـن للعـرب ألما أن يكلوا مشــاكـل المستقبـل إلا إذا حلوا
 تكون نقدية، ويجب البدء بـرفع الضبـاب عن رؤية المـاضي كي تتضح رؤيـة الحاضر







 تصوره ذاكك مع تصورات أخرى أو مع عناصر من تصورات أخرى الـي إن التصور النـي

 في الواقع المحلد بهذا الشُكل، ؛بأفكار وضعت لمشاكل ماضرٍ ، هو في الغالب بعيد عنا
 في عصرنـا نفسه، كنـا مستحاتُـات لا موجـودِات حيـة معـاصرة، أو أو كنـا عــلى الأقــلـ
 أرقى المظاهر الخـديثة في أمـور، في حين تعـبر عن التخلف عن موقعهـا الإجتاعي في

 حيث أنك حصصيلة سيرورة تاريغية ظلت سارِية حتى اللحظة الراهنـة ، سيرورة تركت
 الأكيد البدء بكتابة هذا السجل" .













 منذ انبثاق „العُقل العربي"، أَي منذ (عصر التّدوين" عصر البناء الثقافي العـربي العـي العام

 اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تدشين (اعصر تدوين" جديد تكون نتـطة البدايـة فيه نقد السلاح . . . نقد العقل العربي .

