

تصميم الغلاف: ماريا شعيب

# المنَرون الإخرار يفيالسِلام  

ترجمـة

د. جمال شـحيّد

مراجحة<br>د. مروان الدايـة



Dominique Urvoy, Les penseurs libres dans l'Islam classique
© Flammarion, Paris, 2003

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) دار الساقي } \\
& \text { بالاشتر اك مع } \\
& \text { رابطة العقلانيين العرب } \\
& \text { جميع الـقوق دحغوظة } \\
& \text { الطبعة الأولى ... }
\end{aligned}
$$

ISBN 978-1-85516-283-9

$$
\begin{aligned}
& \text { دار الساقي } \\
& \text { بناية تابت، شارع أمين منيمنة (نزلة السارولا)، الحمراء، ص.ب: } \\
& \text { Y.Tr _ الترمز البريدي: \& }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { e-mail: alsaqi@cyberia.net.lb } \\
& \text { رابطة العقلانيين العرب } \\
& \text { e-mail: arabrationalists@yahoo.fr }
\end{aligned}
$$

## المتحتويات

| v | مقدمة |
| :---: | :---: |
|  | الفصل الأول : حول ابن المقفّ (منتضف القرن الثاني/ الثامن) |
| r9 | مقّدمات متعددة للنقد . . |
| $r$ | (1) المطلب الأخلاقي .. |
| \&) | Y |
| 01 | r |
| 4 | §) حدود ابن المقفع : الموضوعات الممكن قلبها إلى عكسها . |
| 79 | الفصل الثاني : حُنين بن اسحق (القرن الثالث ه/ التاسع م) لماذا الإيمان؟ |
| 79 | ) ( ) |
| $\wedge$. | Y ب) بيان من أجل تفكير أساسي |
| $\wedge 9$ | 「) الحكمة البشرية والانفتاح على التسامي |
| 9 V | الفصل الثالث: التوحيد تحت مهماز الثنوية . |
| 91 | (1) حضور الثنوية في الحضارة العربية الكلاسيكية |
| $1 \cdot 7$ | Y) الورّاق (بلاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) . |
|  | 「) |
| Mr | (من منتصف القرن الثالث هـ/ التاسع م إلى نهايته) . |

ع) الإحالة إلى اليهودية الكلاسيكية
$1 \varepsilon \cdot$
حيويه البلخخي (القرن الثالث هـ/ التاسع م)
$1 \& 9$
الفصل الرابع : ثلاثة أشكال مستقلة للتطوير (1) دين فلسفي : أبو بكر الرازي
(نهاية القرن الثالث/ التاسع - بداية القرن الرابع/ العاشر ) . 10 ( 10 . . Y) مثال عن التديّن المحبط في الأندلس

171 بداية القرن الخامس/ الحادي عشر
IVY. مسألة التعبير الأدبي : مثال المعري (القرن الخامس/ الحادي عشر) مري
الفصل الخامس : الوحدة الصادقة والكاذبة . 119 .....................................
119 (1) منعطف القرن الخامس/ الحادي عشر

19 ع . ........................ عندما يفكّر بعض النصارى في وحدة الإيمان
r.r الفصل السادس : نحو مقاربة موضوعية للظاهرة الدينية Y•V .
rlo
r ب) بحث ابن كمّونة (القرن السابع/ الثالث عشر )
rqa
خاتمة

## مقلـهـة

"الو أتيت السوق بدراهمك تشتري بعض السلع فأتالك الرجل
من أصحاب السلع فدعاك إلى ما عنده وحلف لك أك أنه ليس في
 الغبن والخديعة ورأيتَ ذلك ضعفاً وعجزاً منك حتى أنى تختار على بصرك وتستعين بمن رجوتَ عنده معونة ونصرأًأِ .

ابن المقغ

كتب هذه الكلمات عام


 أي حد تجد تبريرها لدى شستى الحركات السلفية التي ما زالت منذ الترن الثالث/

 هنا هو لفت الانتباه إلى أنّ هنا الحس النقا مقاربة ظواهره تصطدم في العالم العربي بالمفارقة التالية : إنّ الردود على التى التفكير
 بمقارنة يمكن أن نسميها بـ ("مارقة الورّاقين") .
(*) (الصراطية: المذهب الذي ينتصر للعقيدة القويمة ORTHODOXIE (م).





 (الذي لا يأتي له ذكر إلآ بسبب إدانته "روسو"، وفي معرض التقديم
 . إلاّ لإبراز إبداع (روسوو") أو (دولباك)" (Bergier)
 (الدين المسيحي ردَا على مؤلف المسيحية المكثوف قناعها، Apologie de le) religion chrétienne contre lauteur du christianisme dévoilé) (مذهب التأليه الطبيعي مدحوضاً بأدلته أو النظر في مبادئ الكفر المبثوثة في شتى كتب السيد روسو" (Déisme refuté par lui-même ou examen des principes (utit
 مها نجد الأعمال التي تهاجمها! بعامة ترك لنا القا لأقرن الثئمن عشر أدباً دينياً وفيراً أكثر


 الكاتب قد قرأ ووظّف ما كتبه الأب (برجييهه) في نقد الأخلاق النفعيّة . وومع ذلك لم يعد يُقرأ هذا النقد .


 العقليات . وعندما يقرّون بأنّ هذا الحكم كان متسرعاً جدلاً، فإنهم يعتبرون أنفسهم
(*) الوراقون: باعة الكتب العتيقة في فرنسا (م).

منصفين إذ يضيفون إلى مؤلَّهُمه في تاريخ الأفكار فصالُ صغيراً يلرس هؤلاء الكاء الكتّاب بشكل جماعي، ولكن غالباً ما يهمله القارئ، لأنه أقحم بين الفصول المكثفة التي كرّست (للشخخصيات الفردية) الكبرى .

والحال أنّ العكس تماماً هو الذي حصل في دراسة الفكر العربي. فالمؤرخون هم الذين قاموا بهـذه الثدراسة، فحـبذوا بالتالي الكتيّاب "التمثيليين") . ولئن يكن (الفلاسفة" Falasifa، أي الكتتّاب الذين ينتمون إلى تراث الفلسفة القديمة، قد
 القتروسطيّة . ولكن هنا لا يمنع أنّ العديد من الأخصائيين في الإسالاميات نظرورا بحذر إلى هؤ لاء الكتّاب واعتبروهم هامشيين، وقد شجعتهـم على هذه الران الرؤية طائفة من الفلاسفة مّّن لم يريدو! - وعلى الأرجح لم يعرفوا - تحديد الخلفية الإسلامية



الإسلامي .
بديهي أنّ هذه الرغبة في إبراز البنية الفكرية الجماعية التي يمكن أن تصاحبها
 وجهتي نظر متناقضتين بخصوص الفكر الغربي والفكر العربي؟ وبتعبير أكثر فجاجة: : هل يتعيّن على المستعرب ألا يرى فيهم سوى كتّاب يحتقر نظر اءهم إذا كان مختصاً بالقرن الثامن عشر في فرنسا مثّلاُ؟

إنّ هذه الازدواجية لا ترتبط فقط بـ ((مفارقة الوراقين) التي تنمّ بسعة انتشارها عن

 المـجال . فقد عرفتْ دراسة الكتّاب المناوئين للصراطية الذيـن نعتينوا في التـاريخ
 197. 197 • 19 تقريباً في الأبحاث التي قدّمها كلّ من هـ. س . نيبرغ (Nyberg) وم .
 التشديد على طابع القرن الثامن عشر لدى هؤلاء الكتّاب القدامى (ف. غابرييلي

المفخكرون الأحرار في الإسالج
(F. Gabrieli) . ولكن ما إن اقترحتٌ أول توليفة لهـذه الأبحاث" ، حتى شكك بعض المستعربين الكبار بفائدتها بحجة أنّ هذه الأبحاث ا(قد تفتّش عن الحّالات الناشزة عندما تعتبر أنها تستطيع التعبير عن شيء ممتع ومحترم أكثر مما قالته فعلاً، مع إبداء الأسف في الوقت نفسه لأن الغلبة في التاريخ مـم تكن لأولئك الكتّاب"(Y) يجب إذن أن نأخذ بعين الاعتبار هذا التذكير المفيد بتحاشي إعادة لاني صنع التاريخ
 الطفل مع ماء الحمام (*). فقد رأى ج. فان إس (J. Van Ess) أنّ الز النادقة يستطيعون أن يقدموا لنا معلومات عن ذلك الفكر الدفاعي الذي يبقى مركز الاهتمام لدى الـى
 س . سترومسا S. Stroumsa وملحم شكر ) حظيت نتائجها باهتمام علمي كبير .

 الإصرار على إيجاد تعسفي لفكر فلاسفة عصر الأنوار في تلك الكتانـابات، لما لم أرغب

 الإيجابي عبر مجموعة من المواقف التي لا تندرج في إطار المدارس المعروفة

 العالم الإسلامي فقد ظهر النقد الديني في فترة مبكّرة جداً؛ ولئن الختفى إزاء تغلّب
 النقد أمام هذه التححوّلات في نهاية المطاف، فهـذا لا يمنع من أنه يقدّم لنا بعض المعلومات .

$$
\begin{align*}
& \text { ف. غابرييلي : الزندقة في القرن العباسي الأول . فصل في كتاب تبلور الإسـلام، باريس، } \\
& \text {. } 1971 \tag{Y}
\end{align*}
$$



تعبير فرنسي يشير إلى التخلص من كل شيء (م) .

مقدمة
مقدم2

إنّ التقويم الكممي، بالارتكاز إلى حجم المؤلفات المكتوبة أو عدد المنتمين إلى



 يظهر الآن كعنصر من العناهر الأساسية في الفككر العائد إلى العصر الوسيط الوني . وأكثر
 الأعلى للفكر العربي المألوف من حيث هو هو (شرح" على بیض المعطيات (المستنبطة من التنزيل من منظور إصلا حلح الموحدين في جانبيه الفقهي واللاهوتي، ألو المو المستقاة من التراث الثقافي في قسميه العلمي والفلسفي) . إنّ التشكيك في في صراطية التية ابن رشد لا يغيّر شيئأ من ذلك. وبالمقابل، إنه يلفت النظر إلى وجود موني موقف آخر ، داخل





 المسائل الأساسية وإثارة التساؤلات الجذرية . وبهذا المعنى أرى أن بسكال (Pascal)



 القارئ إلى المؤلفات العامة في تاريخ الفكر العربي (أإسلامياً كان أم يهودياً أم نصرانياً)؛ أما ما يهمنا فهو التساؤل بذاته .

د. أورفوا: ابن رشد (بالإنكليزية)، لندن نيويورك، 1991، وترجمته إلى العربية، القاهرة

لماذا التساؤ؟ الأمر في منتهى الأهمية بخصوص الفكر العربي، لأن التباين مع الغرب يتجلى بوضوح في هذه النقطة تحديداً . ذلك أن الغرب يعيش بتأكيده على الفرديات بذاتها. فكل كاتب يقدم نغسه كما لو أنه يتمتع باكتفاء ذاتي، ونحن نعلما
 في حين أنّ دراسات ("جيلسون) (Gilson) أظهرت ديكارت مديناً للثقافة السكو لائية
 الأخيولة الديكارتية التي تصبح عند الضحلين منهم لعبة يقصد منها الابتكار للابتكار .
 على الانتماء إلى تقليد معين، وإن كانوا يتركون التقاليد تتجابه، أو التأويلات تتباع التاعد داخل التقليد نفسه؛ ؛ وهذا ما يبتعث شـكالًا من الابتكار أكبر وأهم من الابتكار المقصود لذاته . ولكننا لا نكتشف ذلك إلا لاحقاً لأنه ليس هدف الكاتب. وحتى وحتى
 لدى ابن حزم) أم من الطابع الغرائبي للمقو لات المقّدّمة (كاستخدام أحمدا بن حائط
 النادر ألا يبحث المفكرون العرب في الفكـر إلاّعن ثقافة أو إنشاء ذهني تكمـن قيمتهما في ذاتهما. فمن الضروري إذن التوقف عند أشكال الحث على التنفكير الجذري، مهما كانت هذه الأشكال نادرة.

ومن بين الأشخاص الذين يوازون، في العالم العربي القديم، خصون الموم برجييه


 تاريخية" . . وهناك ثانياً المفكُرون الذين انتقدوا الشأن الديني من داخله . وعند هؤلاء

بالنسبة للمالة القصوى التي أور ردها ابن حائط، أنظر تحليل د. توماس، السجال ضد المسيحية في الإسلام المبكر : Anti-Christian Polemic in Early Islam، كامبريدج، 190V، ص ف الا ج. فايدا: : (الزنادقة في ديار الإسـلام في بداية العصر العباسي" . (بالفرنسية)، مقالة في مـجلة
 شكر : الزندقة والزنادقة في الإسلام حتى نهاية القرن الثاني هـ - الثامن م (بالفرنسبة)، ذمشُق،

1 - يتوفر لدينا عدد من الوثائق المحدودة ولكن لا يُستهان بها .
ץ - برز هذا التيار كتيار أخصب بكثير من التيار السابق؛ وسنرى أنّ شكلاً من أشكال المنطق الداخلي لعب دوراً فيه، حتى ولو لـم تـو الـوفر اتصـالات مباشرة بين
 بردود أفعال مجمل المنافحين الصراطيين .
 معها، فإنّ الإشكاليات نفسها كانت تستأنف دوماً من جديد ولكـن في سياقات مختلفة، مما أدّى بذاته إلى إثراء المنظور وقدّم لنا معرفة أكبر .
 الطابع الخاص للعالم الإسلامي القدديم الذي كان يدرج ديانات شتى في إطار فقهي إسلامي وتحت كنف لغة الثقافة : أي اللغة العربية ـ والحال أنّ المأثنرة الـرا الـربية هي




 مكان الصدارة طبعاً، وذلك لأسباب تاريخية جعلت من اللغة العربية لغة الثقافة في الأقاليم التي احتلها أتباع النبي العربي محمدل، وشار وشغل فيها نقد الإسلام بالتالي مكانة مهمة، ولكنن دون أن تكون حصرية
إن المفكرين الذين سنتعرض لهم ليسوا (اتمثيليين" بالمعنى السوسيولو جي،
 أو صدرت عنهم، على العكس، مساع شخصية تماماً . لكن الجميع فكروا في معطى الطى

1998 =


$$
\text { . } 194 \text { ، }
$$

##  <br> THE PRINCE GHAZI TRUST المفُكرون الأحرار في الإسلام FOR QUR'ANIC THOUGHT

قائم، وهذا المعطى هو ثقافي، وبالتالي سوسيولو جي بوجه ها . رلا يقدّم لنا هؤلاء الاء


 إنهم يقدّمون شهادة، ومكمن الفائدة في هذه الشهادة أنهم لم يقدّموها بهذا الهـدف؛ ذلك أنّ المرء يموّه دائماً عندما يمثّل دوراً. لنتظر إذاً في السياق الذي أباح هذه العبارة، وفي أبعاد هذه الإباحة. لكي نحدّد هذا المسياق، سنصطدم بصعوبة أولى تكمن في كون النراث الفكري
 ذلك من المعاناة التي يكابدها الباحثون عندما يحلددون الموقع الدقيق نهذا المغكر أو
 التفنيدات والاعتر اضات والافتراءات من جههة ثانية . وفي موضوع بحثنا الحالي يشمل هذا الملمح بالضرورة الإدانات التي أُنزلت بـ "(مهزومي التاريخ") . وفي ديار الإساملامٍ عُبرّ عن هذه الإدانة من خلال كلمة زنديق . وكانت هذه المفردة الفار سية تعني أصلا المزدكيين غير الصراطيين ثم المانويين. وفي بداية الحقبة الإسلامية، دلّت المفردة على شخص ذي ميل أو اعتقاد ثنوي (وهكذا خُخلِط بين المانوية والمزدكية) . وقد بقيت الكلمة متداولة بعض الوقت في بلاد الر|فدين، ثم في إيران لمدة طويلة . ولقد حوربت الأشكال الظاهرة من الزندقة محاربة مباشرة. ولنخشية المنتصرين من عودة
 ملحوظاً عن الرأي الشائع وبدا أنه يعرّض أمن الإمبر اطورية الإسلامية للخطر .
 لنا نصوص عديدة بتمامها، ولا سيّما إذا كان مؤلفوها من غير المسلمين . ولكننا حتى في هذه الحالة لا نستطيع تجاهل الـخلفية الإسلامية ، إذ تعلّق الأمر بالإطار الفقهي والاجتماعي الذي تطور الجميع فيه، شاؤوا أو أبوا يجدر بنا الآن أن نتمهل قليلاُ لنظظر في أصل هذه المسائل التي ستثار . لا شك أنّ الموضوع شاسع، لنا سنكتفي باببراز الخطوط العريضة فيه

## هقدمة

هنالك مفارقة أشار إليها المفكرون القدامى إذ قالوا: إنّ الإيمان لا يؤمر به أمراً، ومع ذلك فإنّ الأديان تأمر به . فقد (أدين سقراط بعدم الإيمان بالالّلهة التي تؤمن بها

 أرسطو إنه هرب كي لا يرتكب الأثينيون جريمة ثانية بحق الفلسفة . وقد أقيمت هذه الدعاوى التكفيرية الثلاث خلال أقل من قرن ضد شـلا شـصصيات مرموقة في المدينة التي اعتُبرت منارة للعقل وقتئذ، وكان الدافع الو حيد إليها وجود دين قومي، شأن معظم الأديان في الحالات الأخرى (إما في مقاصدها أو في مسالكها الفعلية) . والحال ألنّ الْالو

 مدعياً أنه أتْتى من مناوئيه، لأنه لا يستطيع إلاّ إطاعة شيطانه (V) . وفي أيامنا ما زالت الأديان غير المـجهور بها، والمتمثلة بالإيديولوجيات السياسيـة ، تطالب بانتماء
 . ${ }^{\text {(^) }}$ (M. Bardèche) وموريس بارديش (A. Koestler)
 لأنه يبرّر نفسه بنفسه. وتتدخل الأشكال العينية للسلطة (الكهنوتية والسياسية . . . ) لتقترح تعريفاً للشأن الإلهي (تسمية المعبودات واستبدال معبود بآخر . . . )، ولكن الـنـ الشأن الإلْهي تبقى له سمته الخاصة . أما الأطروحة القائلة بأنّّ (الد جالين") يتالاعبون

 النظر إلى قصة رجل من قبيلة (اكواكيوتل" (Kwakiutl) حاد الذكاء تدرب على ولى
 المستخخدمة لدى المريض والتي تفسر نـجاحه الشخصي، لا لاحظ أولاً أنّ بعض

$$
\begin{align*}
& \text { أفلاطون: دفاع سقراط، ص } \tag{T}
\end{align*}
$$

 .19६V، Lettre à Francois Mauriac موريالـ

الممارسات كانت أكثر كذباً من غيرها، ثم اعترف أخيراً أنه رأى على الأقل شمانياً
 ولأنه لا يمكن بسهولة اختزال الديني إلى ما ها هو محض إنساني الداني، فإن المعارضي الدينية الداخلية هي ظاهرة قديمة جداً . نجد في الأدب السومري النـي الني يرتقي إلى



 مختلفين. وهذا الحل لا يرضي بالضرورة الإنسان المعذّب (يقول الحا أحد النصوص




في المجال الذي يهمنا، لم يتميّز التوحيد في بداياته عن الأديان الأخرى .
 العبادة . وكان يتعيّن على الأنبياء أن يذهبوا أبعد من ذلك ولك وأن يقيميا حيموا علاقة مبا مباشرة



 مشُكلة جايدة، مفادها أنّ المؤمن لم يعد يتعامل نقط مع إله (آلهة) الأمة، بل مع

كلود ليفي ستروس : الاناسة البنيوية Anthropologie Structurale، باريس، 1901، ص 19r-19
197 من النص الفرنسي



$$
.117-1
$$

Joh et son Dieu. Essai d'exégèse et de théologie hibrique.

الله بألف ولام التعريف. بيد أنّ هذه المسألة ليست وقفاً على التوحيد، حتى ولو

 الكونية، مهما كان، لن يتوصّل أبداً إلى التخلص عملياً من الحوامل الـول الدنيوية للعبادة وللشعائر بعامة .

إلاّ أنّ هذا التغيير أدّى إلى تعديل في شكل الإيمان؛ ؛ فلم يعد هذا الإيمان انتماءً اعتقادياً فحسب، بل اقتضى أيضاً طهارة القلب والاقتناع الحمميم اللذين وحدهما يجعلان العبادة صالحة . وربما كان المطلب مسرفاً، لأن الأنبياء - كي يعوّضوا الونا نوعاً ما عن الطابع الفردي الذي بات يتجلبب به الإيمان - ربطوا كرازاتهم ورج ورجاءهـم


 بعد سبي بابل إذ انكفأ اليهود على أنفسهم وقطعوا صلتهم نهائياً بباقي الشعوب، لأنّ ملكوت الناموس قد قام .

 سيحددها الله له لاحقاً : (فانطلق إبرام، كما قال له الرب)" (سفر التكوين، الإلصحاح الِّح
 (التكوين، 10 ، 10 ) . وأخضع إبراهيم كل عواطفه البشرية للأمر الإلهي : (ابما أنك

الإصحاح بr، الآية 10).

وذهب الأمر بالأنبياء إلى حد تأويل اصطفاء الله لإسرائيل (تثنية الاشتراع، 7 ا : (V على أنه طلب لثقة مطلقة تستبعد اللجوء إلى أي إله آخر . وكي يعزّز أشعيا من عزيمة آحاز ملك يهوذا ليصد الهـجوم الذي شنّه عليه (ارصين") ملك آرامه هتف
(11) أ. روس : تاريخ اللاهوت المسيحي في العصر الرسولي، الطبعة r، ستراسبورغ - باريس،


قائلاً: "وبعد خمس أو ست سنوات يُحطَّم افرائيم فلا يبقى شعب . . . وأنتم إن لم
تؤمنوا فلن تأمنو |"(سفر أثشعيا، الإصحاح \، الآية ^ - 9) .







 والبابلية والفرعونية التي أشرنا إليها كانت ربطت الظا




 على أولكك الذين يتصاهرون مع الكنًار (17) .
 اقد تكون منطقة حران هي التي أخرجت القصة الأولى لأيوب؛ ولم تـلـّم مصر

 $.|Y \cdot 6| Y \mid ~(117$


 تبقى . . . .
(17) المزامير ، ص 7 • 7 من ترجمة بيرو ، الجزء الأول .

الرافدين هي التي ألهممت حوارية أيوب مع أصدقائه، وهي التي تشكّل خلفية هذا











 وتولى كاتب جديد إدخال حواريات تتعلق بقيمة الوجود، وصار أيوب يظهر فيها كمتمرد يعاني من صمت الله(1) (1)
ولكن دين اليهود، مح أنه ضمّ إليه سفر أيوب، بقي محصّناً من تأثيراته، لأنه
 الجماعي - وأكاد أن أقول (التتوجه السيـاسي" - لأنبياء إسرائيل وبيـن الاهي الاهتمام


 مواطنين صالحين .
إنّ مقولة سفر تشنية الاشتراع عن (الشِشماع)، التي بقي مضمونها العقيدي فقيراً
(IV) ليفيك: أيوب وإلهه، مرجع مذكور ، ص (IV)



جداً، قد استكممتها تدريجاً الأفكار الوافدة من سبي بابل والمعتقدات التي تنلغلت




 أطياف اليهودية (من كهنة ونقهاء ومدارس حانخامية) كانت تهتم أساساً بمسائلي الشُعائر والسلوك، بتيت العقيدة بدائية. يقول (ام. سيمونه" (M. Simon) : (لكّكي

 معيارية؛ ذلك أن اليهودية حتى في القرن العشرين ما زالت قبل كل شيء ذات نزع صراطية عملية)
وكذلك الحال في اليهودية التي أدمجت بالمملكة العربية بدءاً من القرن السابع






 بابل، الشُبات (، ه ألف والشّبات ج باء) . أما المنحى الثاني في التيا التفكير فقد نجم
 صياغة قانون إيمان يشبه بيانات (العقيدة" في الإسلام، كذلك فإنِّ فإنّ التفكير النقدي بخصوص الإيمان الذي كان يُنتهج داخل الإسلام كان يستطيع أن يتجاوز الإسلام
 .

مقدمة

نفسه، ليشمل الأديان الإبراهيمية الأخرى وليرتدّ نوعاً ما عبر الزمن إلى الأصول. وهكذا طبّق (حيويه) على اليهودية النهج الذي نهجه ابن المقفع في الإسلام مع ظهـور الـمـسـيـحيـة، تـنـوّعـت مسـألـة الإيـمـان . فني الأنـاجـيـل الإزائيـة (Rynoptiques)

 يسوع [ . . . ] لا يتكلم عن الإيمان بالله بشكل عامه بل بل يتكلم عنه فقط في سياق




 الذي كان يرى أنّ الثواب هو في الدنيا . فقد حدث أو لا لا تقدمٌ في مـجال الأخرّ



 والأخرويات. فالناموس لا يستطيع أن يضمن ذلك التعديل، لأنه يهـلف فقط إلى
 الخطيئة للعيان ويستنزل بالتالي اللعنة، إما لأنه لا يمكن أن يتحقق بكامله، وإما (انظر رسالة بولس إلى أهل غلاطية، الإصحاحّr، الآيتان • و 19 ) لأنه يصطندم
(Y) (Y) ر بولْمان : يسوع، الأسطورة ومسحها (الترجمة الفرنسية)، باريس، دار نشر بايو، 1971، ص (YY) المر جع المذكور


بالجسد الذي يعدم كل استعداداته نحو الخير (رسالة بولنس إلى أهل روما والوا، الإصحاح


مع رسالة يعقوب (الإصحاح r، الآية 19) ظهر شكل إيماني عقلي (يشكل جزءاء








 ذلك. وهكذا تشدد شذرة غنوصية منسوبة إلى (أو كسيرنخوس" (القرن الثالثالث الثن أو الرابع) على ذلك الجانب العقلي فتقول : (ايسأل التلاميذ : يا معلم كيغ سنجد


 بحق الروح القدس" عنى أنها، حصراً، "اخطيئة بحق الإيمانان)، وهذا يعنا يعني أنها تتماثل مع ترك الكنيسة الكاثوليكية للانضواء في صفوف الهر طقة(19). وهكذا، وعلى

$$
\begin{aligned}
& \text {. المرجع السابق (Y६) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. المرجع السابق (YY) }
\end{aligned}
$$



الرغم من التأكيد على (الكثلكة")، أي العالمية، أعيدت الصلة مع شكل قومي من الإيمان

لأول وهلة تبدو مقولة الإيمان التي نجدها في الأناجيل الثلاثة الأولى وكأنها موجودة في الإسامل ، لأن هذا الأخير يشدّد باستمرار على قدرة الله الكليّة ـ ولكن هذا الإله النائي ليس قريباً من المسيحيّة إلاّ لأنه (الآب") . وفي هذا الصـليد يعيد
 في حين أن المسيحية ترى أنّ المعيار هو إرادة الآب الرحيم، علمى حـلى حـ تعبير

 ويرفض الإسالم كذلك مقولة بولس ؛ فيما أنّ الإسلام فُرض كدين كِين سائد على بقاع


 نكلف نفساً إلآّ وسعها" .
لا تكتفي الشهادة الإسلامية، وهذا صصحيح، بأن تؤكد على وجلى وجود الله الأحد. فمن جهة تحتوي على توجه ثانٍ يتمثل بإثشهار بعثة محمدل كرسول . ومن جهـة أخرى، لئن عبّرت كلمة شهادة عن الإقرار والتسليم، فإنّ كلمة إيمان مشتقة من فسل "أمن" الذي يدل على الثقة . ويلتقي كالا التو جهين حول هذه الفـي النـرة الأخيرة، أي



 ستدور المجادلات وأنشكال التفكير التي سنتصدى لها.
أضف إلى ذلك أن النطق بالشههادة الإيمـانية هو الشرط الضـروري والكافي للاندماج في الأمة التي يُفترَض أن ترتكز عليها الدولة الكـبرى . ولكـن لمقاومة

## المفُرون الأحران في الإسلام

النفاق، كان لا بد أن يبادر المفكرون، صنيع ما سيفعل الغزالي وهو يداون وناو لغة

 يقيمون الصلاة ويؤتون الز كاة وهم بالآخرة يوقنون" (سورة الإسراء، الآية ب - با

 الصلاة والزكاة والصوم والححج، بالإضافة إلى الشهادة) والطابع القومي للإيمان . وبذلك ستستعاد داخل إطار الإسلام المساءلات القديمة حول هذه الجوانب وستخلع

عليها ر/هنية جديلة.
وإنما حول فكرة الثقة تلك تجلّت، حتى خلال حياة محمد، مرحلة أولى، أي ضرب من (اتاريخ ما قبل السيرورة العقلية") التي نهتم بها هنا : الثقة بالرسول والثيا ولثقة بحقيقة الرسالة التي نقلها. إن التراث المتعلق بسيرة النبي ومعاركه يشير دون تردد إلى أنه أمر عدداً من الأشخاص بدق أعناق الذين شككوا في ما ذهب إليه . فمنذ
 إعتاق أنفسهم مقابل دفعهم الفدية، فإنّ اثنين من أصل خمسية عشر تـّمّ دق أعناقهم

 لأسباب مشابهة: كعب بن الأشرف قتل في السنة نغسها، ثم قتل أبو عفك وع

 آخرون إلى الهرب ب.

 تستحق الذكر، ولا سيما أنّ عبد اللـه، الذي سيصبح والياً على مصر في عهـد




مقدمة

عثمان، كان أولاً من بين كتبة الوحي وتبجّح بأنه غيّر بنغسه في النص ، مما دفعه إلى
 لهذه الاتهامات الموجهة إلى شخص كانت له صلة بخليفة اختلف المسلمون أشمد الاختلاف في أمره، فإنها ترتبط بشههادة القرآن نفسه في معرض ردّه على من اتهم محمداً من خصومه بالانتحال كما في الآيات التالية: "اوقال النّين كفروا إنْ هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون . .. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تُملى
 سورة النحل التي تُشير إلى مساعدة رجل أعجمي (يقترح المغسرون هنا أسماء بعض

 وهذا لسان عربي مبين" .
هنا نفهم أهمية فكرة الإيمان / الثقة في دعوة مححمد . إنّ مشتقات كلمة (أمن)" تظهر تسعمئة مرة في القرآن، ولا سيما من خلال الفعل (آمن") والاسم "امؤمن) (وغالباً ما ترد هذه الكلمة بصيغة الجمع) . كما أن كلمة "إيمان") نفسها تظهر سبعاً وأربعين مرة على الأقل . وسنرى في تضاعيف هذه الدراسة ردود الأفعال التي أثارتها .

ولنذكر باقتضاب بعض معطيات السياق الخاص بالحضارة العربية الإسلامية.

يعطي سوى (اعلائم") فقط حول صدق تعليمه. ولكن نبي الإسلام، بعد أن اعتُبر في
 محارباًا ، و وأثبت بعض الكتّاب المعاصرين، من أمثال علي عبد الرازق، أنه لم ألم يشأ

 يخصّنا، هناك آيتان قرآنيتان تعنياننا . ففي سورة الكهف، تقول الآية و ب : (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" . والحال أنّ هذه الآية ليست هي وحدها التي تهلد الثانين

> ( ( (ro) علي عبد الرازق : الإسلام وأصول الحكـمـ القار القاهرة، 19r0 .

بنار جهنم - وهذه واحدة من العلائم التي يحتج بها القرآن منذ بدايات الوحي - بل إن مجمل النصر القرآني يصورهم على أنهم أعداء الإسالام . وهذا ما ستقنّنه الشريعة الإسلامية بشكل طبيعي بتقسيمها العالم إلى دارين، ودارين فقط : دار الإسلام (التي تسود فيها الشريعة الإسلامية) ، ودار الحرب التي إنْ لم يخضع فيها الفرد يمكن أن
 (سورة البقرة، الآية YOV) لم تعنِ قط التسامح. ولا تحيل الآية نفسها إلاّ إلى حت غير المسلمين في اعتناق الإسلام دون صلّهـم عنه . وقف فُهمهت دائماً بهذا المعنى، على الصعيد العملي على الأقّل . وفي القرن الثامن هـا الرابع عشر مه ومع تشكّل مقاصد الشُريعة، فُصلت هذه العبارة وغيرها من العبارات عن سياقهـا لتعطى قيمة معيارية بحيث تصير قاعدة لاسشتاجات ممكنة . ولكن علم المقاصد بقي هامشياً حتى أيامنا . وفي الواقع اعتُّد الارتداد في الإسلام جريمة تستححق الموت، مع العلـم أن الاهتداء إلى الإسلام يحظى حتى الآن بكيُير من الذعاية، هذا حتى في الصحفـ . أما أنه وجلت في تاريخ العالم الإسلامي أماكن وفترات تسامح، ربما أكثر من مناطت أخرى، فهذ| واقع لا مماراة فيه؛ ولكن الأمر يعود فقط إلى الإرادة الطيبة للمسؤولين في ذلك المكان والزمان، وهي إرادة يجب ربطها بأسباب اجتماعية - سياسية تنبغي دراستها في كل حـالة علمى حدة . وبالمققابل، إنّ الضغوط على غير المسـلمين في الـمحـيط الإسالامي، وأشـكال النغضـب الشنعبي الكثـيرة جـداً في تاريـخ الإسـلام، ومطالبات علماء اللدين التي لا تنقطع، كل هذا يمكن أن يستمل شرعيته من النص
 المرشد الروحي للوهنابية، وعن طريقها المرشد الروحي لعدد من الحركات الأصولية الحديثة، قد شككوا حتى بالشكل الشرعي الو حيد للتسامح، أي بأحكام أهل الذمة، أو بحق أهل الكتاب (اليهود والنصهارى) بألا يُعتبروا مصنّفين في مقولة دار الحرب إن هم ارتضوا أن يندمحجوا في الدولة الإسلامية في كل ما يتعلق بالحق العام . Y) في حين يُقـَّم النبي محمّمل ككائن بسُري فقط، يُعطيه الإسلام، من طرف خفي، شكـلٌ من الامتيـاز شبيهاً بذاك اللني خصّـت به المسيـحية يسوع الإنسـان/ الإله . ليس هعمل هو الشخص الذي يُؤمن به لأنه يقدّم الخالاص بتضتحيته، ولكنه هع ذلك يبقى الشخص الذي يُوثق به لأنه يأتي بالتخلاص بـمثاله وقلوته . وهكذا

 تنسخ القرآن، إلآ أنها تستطيع أن تكون بديلاً عنه في بعض الحالات الات . فمثلاً عندما لا ينص القرآن إلاّ على الحْجْر والسوط بالنسبة للزانية، اختارت الشّا الشُريعة الإسلامية

 العقوبة الشرعية، بالإضافة إلى قطع يد السارق . وهكذا نجد تضخالِّاً في الإيمان/ الثقة بالنبي على حساب الإيمان المحض، وهو تضخم يتجلّى من خلال العاطفة التي
「) إنّ من شروط الإيمان التصديق بـحقيقة النصى، وهنا مـا يُطلق عليه اسم


 والحديث الشهير القائل : (اططلبوا العلم ولو في الصين") لا يعني إلاَّا المعرفة الدينية.


 هذه الأمور موجودة في جميع المجتمعات، وما يتغيّر فيها هو فقط المادة المقدسة
 ليعطيها نصاب مباحث طبية حقيقية (r7) الحادي عشر إلى نشوء ما يسمّى بـ (الطب النبوي)"r(rv) عندئذ يغدو الإيمان الديني مرهوناً بالانصياع لأدنى إنـارة عملية، مهـما كانت دنيوية. وهكذا يشير القرآن، كمثال على ألطاف الله، إلى (شراب مختلف ألوانهه)،
 جـ
(انظر مقالة ف. ميشو : "الطب العربي والعقلانية"، في مجلة Horizons maghrébins العدو


يخرج من بطون النحل ويحوي (شفاء الناس" (سورة النحل، الآية 79) . وقد نسج الحديث حول ذلك قصة رجل أتى يسأل النبي بخصوص ألني أخيه الذي يلي يعاني من آلآم
 أن فشل الدواء. وفي المـرة الثالثة هتف : (اصدق الله وكذب بطن بطن أخيك)|(N) ويختم الحليث ظافرأ أنّ المريض شُشفي هنه المرة المرة .





 وهو كيفية استقبال العقيدة الإيمانية وكيفية فهمها .

 لأن يضعوا الوظيفة النبوية في هيكلية معينة، كما سعوا إلى وضع تراتِ التبية لاستقبال
 تستكمل بشكل طبيعي عقلنتهم العلمية . وقِّلِ جميعهم بالسياق الذي هـي هم فيه كأمر لا يناقش، ، سياق مملكة كبرى مبنية على الإيمان.




 بقيت مغلقة على نفسها، فإنّ الفريق الذي يحظى بالما باهتمامنا الأول هو هو الفريق الذي انتصر لحرية الفكر، وإن من خلال نصوص مقتضبة وتعليقات موجزة في الغالب.

## الفصل الأول

## حول ابن المقّفّع (منتصف القرن الثاني/ الثامن)

## مقدّمـات متعددة للنقد

قلما يظهر التفكير الفردي منطلقاً من العدم، وإنما يكون ظهوره انطلاقاً من (أرضية) اجتماعية مؤاتية تستحضر اتجاهات روحية وفكرية جماعية يكون تجابهها خصباً بامتياز .

مع انتصار الإسلام فرضت اللغة العربية نفسها - وهي اللغة التي تبنّاها هذا الدين

 المجابهات بين هذين المأثورين والمأثورات العربية العية الإسلامية أقل عدداً من تلك التيأي






 كما يبدو الأساس لعلم الككام الذي قام للإسلام مقام اللامهوت. وحسب الـيا المألمأثور النصي، فإنما في أعمال منسوبة إلى ابن المقفنع اجتمعت للمرة الانما الأولى شتى ملامح تلك المجابهة . ويومئذ كان عمر الإسلام قرناً ونصف قرن فقط .







 الخخليفة، واستطاع ابنه محمد لاحقاً أن يصبح كاتباً لهذا الأخير (1)








 سيطر السجع وسادت الصور البلاغية، مما أنذر بالأفول الذي سيتكرس بالانـي الانحسسار النذي تّمّ عندما سيخنق الشُكلُ المضمونَ .


 بانساتنترا وتانتراخايكا . ورغم التعديلات الطارئة لاحقاً على النص والتي تحول دون

$$
\begin{align*}
& \text { انظر مقالة ف. غابريلي في الموسوعة الإسلامية، وج. مونو : מالكتابات الإسـلامية حول الأديان } \tag{1}
\end{align*}
$$

حول ابن المقفّع

تعرُّف العمل الدقيق الذي قام به كاتبنا - باستثناء اعتراف برزويه الذي سنتوقف عنده - بقيت المسحة الهندية للكتاب، ولكنن تحت علامات الأسلمة. ولكـر ولكن لكي يعرّف ابن المقفع بحضارته الإيرانية عمل خاصةً في تر جمة النصوص التاريخية أو الوثائقية .
ومن بين هذه الكتب لا بـّ من التوقف عند "اكتاب مزدك" الذي فُقد لسوء









 سلبيين أيضاً في هذا الصدد. فحتى نظام الملك، الذي كان رجان رجلاً سياسياً، يعتبر في
 الإلحادية بهـف إلغاء كل معتقَد، سواء أكان زاردشتياً أم يهودياً أم مسيحياً أم حتى أنى وثنياً

ما كان موقف ابن المقفع من مزدك؟ أولاً هل كان كتابه عن مزدكـ ترجمة فقط،
 بأنّ هذا النوع من النصوص، الذي كان بين مؤلفيه زنديق شهير آخر هو الشاعر أبان
هز دك ا" .
( (Y)


اللاحقي (المتوفى سنة . اكتشاف هذا الكتاب تخخّلنا البتّ في ذلك (0)
 أو كهمزة وصل مع الهند؛ وقد استوعب ابن المقفع جزءاً من التراث اليونانياني











 سيبويه الني كان فارسياً) ولا مع مفردات المترجمين اللاحقين الكبار (v) .


 بعض العناصر اليونانية وغيرها بنَواته الفارسية الجليّة، ولا سيما أن الميّ الموت المبكر

انظر مقالتي "زنديق" و"أبان اللاحقي" في الموسوعة الإسلامية .

「V Theologie and Gesellschaft انظر مقالة تروبو الآنفة الذكر .

حول ابن المقّع

لهذا الكاتب بدا وكأنه عقاب طبيعي على موقفه الوسطي الشائك . وإنما في عام 190§ فقط استطاع الباحثون أن يبرهنوا بالوثائق أن مقتله لـم يرتبط إطلاقاً بتهمة الزندةة
كل هذا يفسر أن النصوص التي سنعرض لها (منسوبة) كلها إلى ابن المقفّع، مع


 يخلو من تجانس، فهذا يبيح لنا أن نسلط الضوء على إشكالية إجماليّة .

1) المطلب الأخلاقي :

إنّ أعمال ابن المقفّع هي في معظمها أعمال حكيم الْيم وأديب استقى حكمياته من




 أن يكون هو نفسه فيلسوفاً، فقد حضّر العقول لفهم عقلاني للأشياء . لألـا



 اعترف أن مقطعاً من كتاب البيروني عن الهند من شأنه أن يؤكد هنا الافتراضا لاض ، نقد ذهب مع ذلك إلى أنّ الأفكار الرئيسية في هذا النص هي هندية بحتة ويـن ويجب أن تعود

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أنظر ب. شارل دومينيك : رالمذهب الأخلاقي لابن المقفع حسب رسالتيه في الأدب الصغير }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (1•) نولدكه: : مقدمة برزويه لكتاب كليلة ودمنة، ستراسبورغ، 191r } 19 \text {. } \tag{4}
\end{align*}
$$



إلى بروزيه، وأن ابن المقفع اكتفى بتضخيمها"(1). أما بول كراوس من جهته فقد



 يندرج في سياق عالم "شكي" كبير وصفه ج. فان إس (J. Van Ess) بأنه عالم اجتمع فيه حبّ المناظرات مع المأثور التجريبي الموروث عن بعض المدان المارس الطبية

 وأظهر س. شاكد استمرار هذا التأثير حتى في الأعمال المنسوبة إلى ابن المقنّع (1)" وأعطى أمثلة مقتبسة من الأدب الساساني ومن اجتنهادات دين أصيل يتّينّب الوني الوقوع
 صورة (رججل إيمان عميق لا يكتفي بالمظاهر الخارجية للدين التقليدي، بلا بل يبحث

 التكلم عن (إيمان عميق) . فلنحاول إذن توضيح النهج الذي اتنعيناه .
إلى أي حدّ يعكس هذا النص رأي المترجم الذي كيّفه للنربية؟؟ هل يكتفي بالنقل دون أن يدلي بدلوه؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، نقول فوراً إنّ مضمون النص

Y\&V-19V p ، 19rr r r د




$$
11-10.1 .1971
$$


 (10) المرجع الـيابق .

حول ابن المقفّع

يـمكن أن يكون قريـب الصـلة بـنصوصى أخخرى له تظهر شـخصيته بوضسوح أكبر، وسنتو قف عندها، وهي "رسالة إلى الخلميفة)" و(معارضة القرآن) . ويـجب ألا يفوتنا أن المتر جم هو منتقٍ أيضاً، ذلك أن نقل الهـند إلى العالم العربي عن طريق البهـلوية كان متعلدد الو جوه . وهكنا نستطيع آن نعارض كليلة ودمنة بتصنيف آخر عرف مثله
 الأقل على اقتباسات واضحة منه، وهو ((كتاب بلوهـار وبوذاسف")" (1)، وهو قصة
 كما حصل لكتاب كليلة ودمنة، ولكن في اتجاه زهدي يعارضه مضمون كتاب الأدب
 المترجم وبين هذا النص . و"(باب برزويه") ينتمي في آن إلى ما قبل تاريخ النقد الديني في العالم الإسلامي، بصفته نصاً شائعاً في وسطٍ فتحَه الإسلامُ، وإلى المُ المرحلة الثانية من هذا النقد عبر ترجمته إلى لغة السلطة السياسية - اللدينية، وعبر التضخيم اللذي ربما أضافه إليه ابن المقفع، والنّي تنمّ عنه الأعمحال الأخرى للكاتب .
هناك دليل ملموس على تدخّل ابن المقفع يتمثّل بـلطريقة التي يقلّم بهـا هنا النصص . فنححن نُفاجأ فعالا عندما نرى تأمـلا دينياً في تضاعيف نصى من نوع "امرآة
 الحاللي ، الذي تمّ تعديله وأنْلمَتُه بشكل واضتح لاحقاً، ينقلنا مباشرة من قصة بحث برزويه عن الكتاب إلى وصف تجربته النفسيّة(1V)، وفي هذا اصطناع ظاهر • بينما نجد في طبعة عزّام التي صلرت في القاهرة عام 19 19، و التي يعتبرها أنلدريه ميكيل أكثر قرباً من النصى الأصلي، أن هنه النقلة تتم عبر صفحة بكاملها وفيها توضيح للسبب الذي دفع بالإمبراطور كسرى إلى الأمر بكتابة سيرة خادمه برزويه اللذي جاء

 - الـسـنة \& Bulletin d'études orientales

له بكتاب الحكمة، مما يعني "حث الناس على طاعة الملوك"، الذين يشكلّون وحدهم منيع النبل للبشر (1)".
يتبدى لنا برزويه كوريث للشُريحة العسكرية عن طريق أبيه، وللشريحة الدينينية















 يجد "في كتب الأولين أنّ الطبيب الني يبتغي بطبه أجر الآخرة لا يُنْتصه ذلك حظَّهُ




ترجمنا منه بحاجة إلى تعديل، بناء على النص العربي]

(YY) المرجع السابق، ص ب - זr.
(Y (Y) ترجمة ميكيل، ص بr.
( Y ( المرجع المذكور، ص غ

حولن ابن المقَعْ
من الدنيا. فلم يمنعني ذلك أن أصبتُ حظاً عظيماً من الملوكُ قبل أن آتي الهندَ وبعد
 نفسي وفوق ما كنت له أهالٍ (10)







 ما هو إشكالي على أنه شيء بديهي .




تتبدى الصفحات الأولى من باب برزويه(YV) كنص أدبي تمّ التعبير عنه بوضوح


 واضح وتعبير عن رغبة الكاتب في إشر اك القرّاء .
 و/هتمامه بالطب. ويخلص إلى نتيجتين : من المشروع أن يبحث المرء عن المكانة

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y0) نص طبعة شيخو، ص M Y M. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (المرجع السابق، ص (YV) }
\end{aligned}
$$

 FOR QUR'ĀNIC THOUGHT


 من ذلك، فبعض التفاصيل التعبيرية تنزع بشكل تهكمي إلى أن تدرج في إطار هذا المذهب بعض الصيغ الدينية الشائعة . فعبارة (القول والعمل) على على سبيل المثاله، وهي عبارة أساسية لتحديد الإيمان (علمأ بأنها ليست محض تعبير النـير لفظي عن


 يُضضاف إلى ذلك ورود مفردات طبية مرتبطة بـ (العناصر "؛ وعليه ليس هن الئلك ما ما يجبرنا
 المتعلقة باحتقار الجسد، فعبّر عنها بمعجم رواقي يقول بضروروة (الاختيار" .


 دنيوياً بحتاً. ذلك أن الأذكياء يقدّرون الطب ولا يرفضه (أهل الأديان والمللر) . وهنا

 إنساني . ولكن لئن جاءت إشارة في تتمة الاستدلال إلى الدين ، فإلما النما على سبيل الحجة الإضافية، لا كمقدمة كبرى . والمرجعية الأولى تبقى للنانس العقلاء، وهذا بذاته دليل على متزع تعددي .
 وليس في النصوص الدينية، قرأ ألنّ الطبيب الأفضل هو الطون الطبيب الْني لا يعمل إلا


حول ابن المقَع

الأقدمين" أنّ هذا يُضرّ بححياة الدنيا(•r) . أما المـمارسة فنلاحظ أنّ الهِفف منها هو مرضاة الآخر، بـالشفاء أو عللى الأقل بتخفيف المـرضى . وأما في ما يتعلق بـحـياة النفس، فِإنّ برزويه عندما يقول إنه لم يعد يحسد إلاّ من كان قدوة، يكون قريباً جلاً من نظرية أوغست كونت القائلة "(بالْخلود الذاتي")، وهي نظرية علمانية إلى أقصى الحدود .
يُظهر لنا هذا التحليل أنّ محرك كا التأمل الديني عند برزويه ليس دينياً. ونستطيع











 ناحظ أن جذر (اس ل م" يدخل في فئة عربية متميزة (امن كلمات الأضلاداده، . فكما



 عن أشكاله التاريخية (r)

(Y) انظر كلمة (املحد) في الموسوعة الإسلامية .


هنا نجد أنفسنا أمام انتحال مباشر عن بولس الفارسي : اشتى الملر؟ إنها تنغل كالنمل، وجميعها على خلاف، وكل منها يتألف من ثلاثة أنواع من البشر . ووجدتُ الأديان والملل كثيرة من أقوام ورثوها عن آبائهم وآخرين خائفين مكرهين عليها،


 فلمّا رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة أحد منهم سبيلاً، وعلمت أني أني إن صدَّقت منهـم

 الاعتراضات!).
ثم يلي ذلك مقطع دفاعي يبرر القول السائر : "الم أجد ثقةً آخذ منه الرأي"، وينتهي بالملاحظة المتشائمة التالية : إنّ البشر لا يعرفون كيف يبررون معتقداتهمّ،

 النص الشائع (1) يفصّل أكثر في بيان هذا النقد!) .
وأخيراً يشعر الكاتب بأنّ هـاجس الموت يسيطر عليه ويعبّر عن خشيته من أن
يبعده هذا الكشف عن جوهر الموضوع؛ وهنا ما يـجعله يبرم قراره النهائي بالتزام النهجج العام : "فلما خفتُ من التردد والتحول، رأيت ألا أتعرّض لـما أتخرَ أتخوف منه
 وتكاد هذه المبادئ أن تكون أخلاقية حصرأ: الامتناع عن الضرب بألهـو والقتل والسرقة

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

(YV) تستعمل طبعة عزام كلمة (ابرّ" القريبة من كلمة pietas اللاتينية ولكن الطبعة الشائعة تستعمل كلمة

حول ابن المققع

والخخيانة والغضب والكنب والبهتان والغيبة ومزايلة الأشرار، الخ . الْ بيت القصصيد إذن هو (الصاح"، ولو كان صلاحاً سلبياً بحتاً، والإحالة الدينية الوحيدة الوالو الوي أنه أضمر
 في مراعاة الأخلاق من منظور يستحضر إلى الذهن مسلمات العقل العملي عند كانط . وبالفعل ، إنّ المنظور الأخلاقي ملتبس . فالجزء الثاني من "باب برزويه") يتضمن


 الـخيار الأول مشغنولة بعناية، إذ تستعيد الموضوعات الـوات التي وردت مثلال في كتاب
 انُكتاب يعترف الجبابرة بهشاشة وضعهم فيلجأون إلى (الدين الحقيقي")، دين النسّالك .
 بحالي وإصالح ما استطعتُ إصلاحه من عملي . لعلي أصلي أصادف باقي أيامي زماناً

 :عكذا، كما ذُكر في البداية، لا يكون التجرد والعزوف استسلاماً لله وإنما للحكيم

> r التعارض بين الروحي والزمني

في الأدب الكبير كما في كليلة ودمنة تبقى الإحالة إلى الدين إحالة شكلية بحتة ;مبهمة . وعلاوة على ذلك، تظهر في هذا الكتاب موضوعتان هون هامتان : 1) التوجس *- "المعاصرين" الذين يحرّكهـم الهوى وحده، وتغضيل الأقدمين الذين يظهرون

 البشُري والوصف الطبي لهذا الضعف انطلاقاً من نظربة الأمز جهة، حتى الو صول إلى مثل ذلك الرجل الذي وجل نفسه في بئر فوق آغصان عليها حيّتان ويقضم الغصنين جُرَذان، فنسي كل شيء


 وبشكل ضمني يقيم ابن المقفع تعارضأ بين السلطة الدينية ، العشوائية ، وبين السلطـة السياسية التي تكون سلطة لا تُعارِض إذا اعتمدت على الحكمة المتراكمة عبر القرون .
إذا وضعنا هذه التحفظات جانباً، نجد في النصوص المنسوبة إلى ابن المقفع




 يحاول استفالال الظرف القائم وتحسيبنه قدر الإمكان .
 الإساومية، ليس على الصعيد الشُخصي كما في (مر ايا الملوكّ) التي ينتمي إليها كتاب

 المقفع. ولعلّ السياق هو الذي يفسر ذلك : فالخطاب ليس مورج شخص كان بأسلوب واضح وبطريقة عقلانية لتبليغه تجربة روحية فردية أو مجموعة
 وصول إليها إلاّ عبر مراسم معينة، تؤلف زينر الترة الأدب الكبير جزءاً منها (على منوال الأسلوب التعبيري لكتّاب الدواوين) .
 الأحيان بدلالة التاريخ اللاحق للإسالام. نفي بداية ذلك العصر العباسي كان بوسع
 الخليةته باريس، 19 الـر

حول ابن المقنع
العالم الإسلامي أن يتطور بأوجه مختلفة. ويقترح ابن المقفع وجهاً يتمثل بتوحيد الفتاوى التضائية لمختلف المدارس الفتهية، بدفع من السلطة، ومو أمنرا أمر كان من شأنه لو تحقق أن يفتح منظوراً نحو علمنة الحضارة الإسامية . وقد استعمل س س د د. غـويتـيـن (S. D. Goitein) عـبـارة نتـطـة انـعـطـاف (turning point) في هــنا الخصوص(זr)، وحذا حذوه عدد من المستشرقين .

 مجموعة من الموضوعات، وحتى من الصيغ التقليدية السائدة في إير ان (\& \&'. وبدل
 (الدين والسلطان توأمانه، . وفي الوقت الذي تتناقض فيه هذه الفكرة مع الإسلام كما


 الجزيرة، والذي فرض نفسه أولاً في النصف الجنوبي من العر اقن، ليصبح في القرن العاشر / السادس عشر الدين الرسمي لإيران .
والحق أننا لو نظرنا في رسالة الصحابة من منظور مضمونها وحده، لونيا لوصنا إلى إلى



 الإسامي نهجَ طريقاً معاكــأ هو طريق الإجماع، الذي يبقى نظريأ في منجى من من كلّ تدخّل من جانب السلطان، وهذا ما أدّى فعلياً إلى تكلس الفقه وابتعاده عن الواقع

A turning point in the history of the muslim state. غويتين (£ (£) A propos al Muqaffa‘s Kitab al Sahaba.
مقالة أعيد نشر ها في مجلة Studies in Islamic History and Institutions ليدن، 1977، صص
(؟) (انظر الحاشية رقم ع1 من المقالة السابقة.

المعيش"(0)" . ولكن عندما استعيدت مسألة الفصل بين الزمني والروحي داخل العالم
 الحكـم"(19ヶ0)، جرى ذلك علمى أساس مختـلف جداً، أي إقصاء كل دور ديني للخخلافة

وهناكُ جانب آخر يثير اهتمامنا ويكمن في المحاجّجة نفسها . ففي المقطعين
 الأموز أوسطها، فيقول: "(فإنا قد سمعنا فريقاً من الناس يقولون: :لا طاعة لمـخلوق الما
 فهو أهل أن يعصى . . . وإن أمرنا الإمام بطاعة الله فهو أهل أن أن يطاع . فإذا كان الإمام يعصى في المعصية وكان غير الإمام يطلع في الطاعة، فالإمام ومن سوان الماه على
 أمنيته لئلا يكون للناس نظائر ولا يقوم بأمرهم إمام ولا يكون على عدوهـم منهـم . ${ }^{\text {ثقل }}$
لقد اختار ابن المقفع هذين النقيضين ببراعة، لأن الفترة المعنية هي بداية العصر
 بالتزمت الذي يحول دون تحقّق دار الإسلام . والحدّ الثاني هو شكل متطرف من أشكـال لزوم السـكون والإذعان، طوّره بعض أنصـر الأمويين الذين ظنوا أنهـم يستطيعون إسكات كل معارضة تقوم في وجهم بتصهويرهم إياهم على أنهم (اخخلفاء |الله||(ع) ' وقد أخفق كلا الفر يقين : الأول لأنّ العباسيين حافظوا على نظام الخالافة
 للنبي"
إذن لم يجازف ابن المقفع إطلاقاً عندها اختار تينك المعارضتين . ولكنّه ربط
(६) (६0) انظر مقالته في الموسوعة الإسلامية
ابن المقفع : المرجع السابق، ص YV-Y (£V)
 . ^10-Ar ايدنبورئ، Thought

نفسه في الوقت ذاته بالسلطة القائمة آنذاك وبعقيدتها التأسيسية . واضطر فعلياً إلى تقديم التنازل بخصوص العنصر الجوهري، أي فكرة التشريع القائم على الوحي الوني











 الواجبة، وليس لأحد من الناس فيها حق إلاّ الإمام ومن عصى الإمام فيها أو خذله فقد أهلك نفسه||(Eq)

نلاحظ في هذا المقطع الأخير الانز لاق الناعم من وظائف الدولة ذات المدى العملي الصرف إلى وظائفها المتصلة بالسلطة الدينية . فعلى مدى العصنور اعتر الانـر

 تناقض مع روح الشرع الإلهي . ولكن تطبيق العقوبات الشرعية وجباية الضيا الضرائب، إن ارتبطت بالعاهل وحده وبعامليه الذين كلفهم بهذه المهمات، فإنها لا يمكن ألن تناط

 بالتنويه أنّ الانتقال من هذا إلى ذاكك قد تمّ بناءٌ على الأحكام التي لا بلَ ألـ أن تصدر

[^0]بالرأي وبالاجتهاد الشخصي (فيما لم يكن فيه أثرى") وسنرى لاحقاً أنّ هذه هي النتطة المركزية التي هاجم ابن المقفح عبرها السلطة الدينية .






 ويبدو هنا أيضاً أنّ الدافع ظرفي فقط. فقد قامت الثا الثورة العباسية على أساس اتهام الأمويين بالفتور الديني. ولا يسع ابن المقفع إلاَ أن يستعيد العبارات القرآن آنية : إإنْ


 في التنزيل بحدّ ذاته.








 كلفوا غير وسعهم، فضيق عليهم في دينهم وآتاهم مالم لم تسع أسماعهم لاستماءه، ولا
(0• المرجع السابق ص rA-M.

حول ابن المقفع


 لو لا أن هدانا اللهه) (سورة الأعراف بـ؟ ). تُم جعل مـا سوى ذلك من الأمر والتدبير إلى الر أي وجعل الرأي إلى ولاة الأمر، ليس للناس فلألم في ذلك الأمر شيء إلاّ الإشارة عند المشورة والإجابة عند الدععوة والنصيحة بظهر الغيب. ولا ولا يستحق الوالي هذه (الطاعة إلآ بإقامة العزائم والسنن مما هو في معنى ذلك|"(1)


 والحج) وعلى (الحدود الشرعية) (المتعلقة بالحرام والحالال) . وهذا التوفيق شكلي
 يتلاعب بالمسافة القائمة في مجال التقدير، لأنّ الوحي يعلن بصراحن احة أنه "واجب") أو أو




 الأخيرة، يبقى في المجال السياسي ويتحدث عن إمكانات المشورة، بل حتى عن الان حق التقدير .
إنّ هذا النمط من التفكير يجد مرتكزه في الخلفية الثقافية الإيرانية . يذكر س .


 (01) المرجع الهسابق ص •r-r-r. ويضيف المقطع التالي أنه يفضّل مراعاة العادة لاختيار الخليفة من الأسرة نفسها .
(Or) انظر مقالة س. شاكد الآنفة النذكر : .. From Iran to Islam، ص (OY-ror.

كمعايير للعمل، يستعيد ابن المعفع الفارسي الثنائية الزاردشتية xrad - den، وهما ولما قوتان من قوى النفس، ويبث على هذا النحو في المقولات العربية إيقاعاً جديداً كل الجّةّة .
 يتخلى عن العمل في إطار الحضارة الجديدة، وعن إيجاد تطبيق ذي طبع إنتا اجتماعي
 فيه الكفاية، كما في النقاط المشار إليها آنفاً. والحال ألنه يلاحط ألنّ الفقان النقاء يتبجحون
 يتكلمون عن (الحرام"، يقول: ا(ومما ينظر أمير المؤومنين فيه من أمر هذين المين المصرين




 أهل العر اق وأهل الحجاز فريق إلآل قد لجّ بهم العجب بما في أيديهم والاستخفاف







 |الدهر، إن شاء الله||(08)

حول ابن المقَّع
ولكن هذا الحل - الذي رأينا مدى التباسه - ليس إلا رداً على نقد عنيف
 ويوجز ابن المقفع هذا النقد قبل أن يطرح الحل السياسي، فيقول: أأما من من يدعي





 لنق (قاضٍ) لا يمكن في الظروف العادية أن يتم التفويض به إلآلا من قبل السلطة، ،
 أنهم من (علماء الدين) لا يمكن التشكيك بهـ من من الخارج . وعليه، يبحث ابن المقفع عن الثغرة في هذا التعيين الذاتي لطبقة علماء الـاء الدين








 وهكذا عندما يرتقي ابن المقفع من الفوضى الاجتماعية إلى التشكيك فيك في المواد اللدينية نفسها، فإنه يُقدم هنا على خطوة حنـين السمة. فمن جهة أولى، ينأى بنغسه

$$
\begin{aligned}
& \text { (00) المر جع المذكور، ص ص }
\end{aligned}
$$

بوضوح عن نهج من نمط شيعي . فقد مارس دعاة الشيعة بشكل منتظم نهجاً شكلياً في ظاهره من خلال فضح التناقضات التي ظهرت خلا

 العكس إلى إزالة هذه التباينات، فيحرم بالتالي دعاة الشيعة من حجّتهمم. ونلمس هنا فرقاً جوهرياً بين (شكية)" المفكرين المستقلين وشكية أتباع هذا الفصيل أو أو ذالك . فالمفكرون المستتلون لا يطلبون النقد لذاته، كي يكسبو ا - من خـلال الطلاعة العمياء

 الإصلاح البروتستانتي أن يرى في الدين (مسألة وجدانية صرنة) - فإنها يتعين في إلطار


 بالمأثورات المتحيزّز ـ
ومن جهة ثانية، إنّ أولئك الكتّاب الذين يعتبرون عموماً (اعقلانيين") لا يجعلون
 المسألة، إذ يقول: "وإنما القياس دليل يستدل به على المحاسن، فإذا كان كان ما يقود

 مستقيماً على الناس ومنقاداً حيث قيد لكان الصدق هو ذلك. . . . ولا يعتبر بالمقايس

هكذا يتواصل هنا نقض الأديـان التاريـخية باسـم الأخلاق بنقض آخر لكـل استخدام جدلي بحت للعقل يصبّ في مصلحة التبرير اللاحق للوحي، كما سيتجلى
(ov) انظر مقالة فان اس Van Ess (on) الوازدة سابقاً .
 ضروري لحماية شخص مطارد ظلماً .

في علم الككلام. فما يتم التأكيد عليه هنا هو تصوّر للعقل بوصفه هطلباً للوعي.

> r ) النقد الديني النعلي

إنّ سيرة برزويه الذاتية هي بمثابة تتويج للبحث عن دين دين مصفّى بالعودة إلى السكينة الأخلاقية للقدامى، دين يتعارض مع التعصب العقيدي الني عنيا عاصر انتشار




 الشُعار القائل بأنّ كل رأي شخصي هدّام أصلاً . ولا غرو آن يكون ابن المعفع قد صوّب تهمة الرألي الشخصي" إلى نحر علماء الماء الدين .





 تُستعمل أيضاً في الإسلام لصالح طبعة رجال الدين بقدر ما تقرّ لهم بأولوية حتوقية على كل فئة بشرية، و وحتى على الفئة الحاكمة .
 به الخصم بهدف الوعظ على الأرجح. وقد اقترح ناشر النص، م م غويدي، الترتيب
(ه) نشرها وتر جمها غويلي:

La lottra tra I Islam e il Manicheismo. Un libro di Ibn al Mukaffa contro il corano . 1 Yrv , روما ، confutato da al Qasim b. Ibrahim انظر أيضاً العرض الذي قدّمه لها المستُشُرق ج. نيني ديلافيدا في مجلة Oriente Moderno، . AV-AY ص ص 19rA

التنالي : ربما بدأ كتاب ابن المقفع بمقدمة تسبيحية مطولة حول النور الذي يرتبط
 تصف تكوّن العالم حسب الرؤية المانوية . وبعد أن يحث المـؤلف علـ على اعتناق المانوية، التي وحدها تهـدي إلى الصر اط المستقيم، يطرح أسئلة على المـلى المـرشَّح للاهتداء، وقد بقي أحدهما محفوظاً لنا نصه ويتعلق بوحدانية الله وأزليته. . ثم يأتي


 بالمكان الذي وجد فيه هذا النص (معر)(17) . لنحاول أن ننعم النظر في ما يمكن استخالاصه من المقاطع التي في حوزتنا .
الأمر الأول اللافت هو النقل شبه الحر في لنقد النزعة الإيمانية كما ورد في باب






 يكون ابن المقفع هو معادٍ بعنف للإسلام . يقول النصى : "وأما قوله فلا نعالما نلم ديناً منذ

 والأمم التي ظهر عليها وأو حش سيرة وأغفل عقلاً وأعبا للدنيا وأتع للشهوات من ألـن
(7 (7) بالإضافة إلى مسألة الإمام الشُيعي الني يتمتع بسلطة سياسية ورو حية ملهِمة
 .rr
(TY) انظر نص غويدي، ص YV-Y من النص العربي .

حول ابن المقنّع

دينكمه"(זT) . ومن جمميع الشـذرات فإن هذه هي الشذرة الو حـيدة التي يـمكن أن تتعارض تعارضاً جوهرياً مع الرسالة إلى الخليفة. ويمكـنـنا الافتراض ألن أن نـد القرآن آن
 لا نكوص عنه فيجدر إذن تنظيم سلطته بدل معارضتها - وإما أن النص الـحالي يعبّر عن موقفه الباطن ولم يكن معدّاً لأن يُشُر .
 كان يلتحقق في مـجمله بـ "باب برزويـه") في نتد النـنعة الإيمانية ، فإنّ الطريقة تختلف. فبدل أن ينادي ابن المقفع دفعة واحدة بدين فردي، فإنه يستند هنا إلى دين قائم، بحيث يُظهر أن هذا الدين متين، وربما متين أكثر من الإسلام . وْقِ يكون المقصود هنا هو تجنّب لائمة الوقوع في الشكية البحتة . وقد رأى فـ . غابر ييلي في ذلك تلخيصاً لتطور الكاتب نفسه الذي انطلق من مزدكية أجداده ليفضي إلى شكية عقلانية ما كان لحدّتها أن تهلأ إلاً ضمن فكر ثنوي آخر مستوحى من المانوية. فليس الوحي الثنوي بحقيقتـه المادية هو مـا يـدافعَ عنـه هنـا، بـل جـوهرهو، أي جمـلة الميثولو جيا المانوية الغر ائبية بعد أن استخلص منها قوامها العقلي . وتد ركّز غابر ييلي
 بحماس . وأظهر أنّ هذا الكاتب كان بان بإمكانه أن يجد فيها (امحاولة غنوصية رائعة في تغسير الكون والإنسان، محاولة ذات منزع طبيعي وأخروي في ذات الوقت قائمة على مفاهيم هلنستية وعقلانية بحتة مثل ثيوس (الإله)، هيلي (الهيولى)، نوس (العقل) ، بسيخخي (النغس)،12)
ولكن مشل هذا النهج ليس خاصّاً بابن المقفّع . هناك ز زنديق آخر مشهور، هو ابن ابن

 خطته كانت مختلفة تماماً . فقد طرح أساساً مسألة إمكانية الشر والألألم الإنساني والعدالة الإلهية، ونم يتردد أيضاً في نشر مأثورات دينية كاذبة أو في دفع الناس
(ז7) المرجع السابق، ص ٪ ٪


البسطاء إلى الشُعور بالحيرة أمام مسائل التقويم الزمني للطقوس الدينية، وهو أمر يتاقض مع الرسالة إلى الخليفة (70)
إنّ الأصول والاقتباسات المزدكية لابن المقفع تظهر إلى حذّ كافٍ من خلالهِ الصيخ التعبيرية الخاصة التي يستعملها ومن خالال مشابهة نهجه لنهـج نصوص

 معارضة للدين الرسمي كنقطة ارتكاز . وهنا يجب أن نأخلذ بعين الاعتبار عنصرين
(1) العنصر الأول هو المعنى الملتبس لمفهوم (أهل الكتاب"، أي المقولة التي تدلّ على المستفيدين من هامش تسامحي ((الزمة) التي تعني الحماية لا من الخارج،

 مواطنين من الدر جة الثانية، أي مواطنين يحافظون على تنظيمهـم وعلى قانى ون ون






 مع اعتدال النصوص الأخرى التي كتبها ابن المقنع . وبالمقابل ، كان إبراز فضائل المانوية يدل على منزع استقلاللي متطرف .
Y (Y قد تكون صر امة الإسلام تجاه المانوية ناجمة عن كون هذه الأخيرة لعبت دوراً مهماً في المناطق الحدودية بين بلاد فارس وشبه الجزيرة العربية عند ظهور

$$
\begin{aligned}
& \text { (70) انظر مقالة "زنديق" التي كتبها ج فايدا في الموسوعة الإسلامية } \\
& \text { (77) انظر مقالته الآنفة الذكر، ص م .09-09 }
\end{aligned}
$$

حول ابن المقفَع

الدين الجديل (TV)، وكذلك في قلب العالم الإسلامي، ولا سيما في الكوفة، في

 لا يفسر فقط عنغ رد فعله، ولا كذلك ميله إلى رسم صورة كاريكاتورية لخصمهه، ، بل أيضاً وأساساً رغبته في أن يدفع بالمناظرة إلى حدها الأقصى أكثر من رغبته في الدفاع عن إيمان بعينه .
وبالفعل، إن أول ما يرفضه كاتبنا الأديان (القائمة)". وقد نجد في أحد المقاطع
 المختلفة، وإلاّ فإن العقل سيخر جهم منها بشكل طبيعي : إإنّ الشيطان - زعمم - قد
 ووكل بهم شيطاناً آمن شياطينه وجعله عليهم، فإن يكن الوكيل حفظ السور فهـنه أمانة، وإن لم يحغظه وكانت منه لمو كله فيه خيانة، كان السور كما لم يكن ولم يبق
 إكراه في اللدين" (سورة البقرة، الآية YOV). فني هنذه السورة، التي تعتبر أولىى السور المدنية، كان النبي في موقف دفاعي إلى حدّ ما نسبة إلى الأديان القائمة . فلا يطالب إلا بالحرية للذين يريدون اللحاق به، معتمداً في ذلك على حسن المنـي المق . ولا يفعل ابن المقفع في نقده القرآن شيئاً آخر : والمفارقة اللافتة للنظر ألنا يستعيد بصورة عفوية مواقف النبي قبل أن يتحوّل إلى زعيم سياسي . وأسوق مثلاً آخر : إنّ سورة الفجر تُستهل بدعاء، على غرار ما كان يفعل الكهُّان في الوثنية :


 حقيقية نُشبت بين المانوية (التي تذكر ها النصوص السريانية تحت اسم ("حنفه") وبين الإسلام الذي وظّف لصالحه كلمة (احنيف") . (انظر كتاب ج. فان إس Theologic and Gesellschaft المذكور آنفاً، المجلد الأول، ص .
(79) انظر المتن العربي النّي نشُهم م. غويدي، ص 9 ع (V•) إنّ كلمة (احجر) هي فكرة سامية قديمة تعني (الحِضن الحامي" وأخذت في العُربية معنى (العزل)، =

نص ابن المقفع دعاءً بدئياً هو كناية عن محاكاة للعبارة القرآنية، إذ يقول : (باسم (V1)|"النور، الرحمن الر الريمع

ونحن نعلم أن كتّاباً عرباً مهمين كثير ين، مهن تمتعوا بقوة الشُخصية (ليس فقط
 القرآن. والمقصود بالمعارضة، من الناحية الأسلوبية، كتابة نص مسـجوع كالنص القر آني، يهدف إلى التفوق عليه في أغلب الأحيان(Vr) على هذه الممـارسة، لا سيها في الأدب الأندلسي، فإنـنا لسنا متأكدين كثيراً من

 الذي ادّعى النبوة) . أما بالنسبة لابن المقفع فتبدو المسألة أكثر تعقيداً . لقد ذهبـ م م. غويدي إلى أنَّ النص النّي حفظت لنا من شذرات كان الن معارضة من من ذلك القبيل .





 يمكن الكلام هنا عن هرطقة، بالمعنى التحصري للكلمة، ذلك أن هدف ابن المقفع هو تجريبي أكثر منه سجالياً")


(VI انظر المتن الني نشّره غويدي، ص ^.
(انظر مادة المعازضةه التي كتهبا 1 ال شيبرز في الموسوعة الإسلامية (VY)



$$
\begin{aligned}
& \text { (VT) المرجع المذكور، ص } 101
\end{aligned}
$$

هناكُ شذرة واحدة، لم يتمكن فان إس من العثور عليها إلاَّ في مخطوطين، تحمل حكماً عقيدياً جاء على ما يبدو في خاتمة النص الأصلي. وبالانياستناد إليها رأى





 القرآني . العقيدة الرسمية هي إعجاز النص المقدس . وتستند هذه العقيدة إلى التّحلّي








 الأمر هكذا دائماً .


 ويتضح من جميع هذه الآيات أن أعداء النبي اعتبروه شاعراً وكاهنأَأَ من الكهّان. . وهذا
 حقّروه في قصائدهم. وهذا ما يفسر أيضاً أنّ المسلمين الأوائل كانوا شديدي

$$
\text { (VV) المر جع المذكور، ص • } 17 \text {. }
$$

الحرص على أن يعارضوا بخطاب صادق الخطاب الكاذب للشُعراء (النذين ندّد بهـم








 تظهر بين القرآن وبين الكتب المقدسة لباقي الأديان، وبينه وبين أعمال الفلاسفة الإغريق، ولكنها بقيت على مستوى المضمون . وكانت الأطروحة التي طبعت تلك الكا
 القرآن، ولكن المعجزة أنّ الله صَرَفهم عن ذلك. وفي القّرن التخامس / الحادي عشر
 الفكرة. ورأى أنّ حجة الكممال الأسلوبي تنسف الطابع الإلهي للنص القرآني؛ ذلك أننا نستطيع التكلّم عن (أقصى درجات النّ البالاغة") في كثير من الأعمال البشرية، كا كل في مـجاله (ويستشهد ابن حزم بامرئ القيس في الشعر، وبالجاحن في في النثر) ؛ فكل



 الرسائل ضاعت، وإن تكن مهدت للتصانيف الجامعة عن الإعجاز التي ازدهرت ابتداء من القرن الرابع/ العاشر .
(VA) كلود أوديبير : الخطّابي وإعجاز القرآن . ترجمة وتقديم لبيان إعجاز القرآن . دمشق، 19AY (VQ)
(Vq) المرجع المذكور، صـ •1 .


حول ابن المقفّع

وبكالام مقتضب لنا أن نسـجل ثلاث وقائع . إنّ عقيدة الإعجاز الشكلي للقرآن هي عقيدة متأخرة ولمم تغرض نفسهـا إلاّ بعد أشكال من المقاومة اتصفت ألحـو أحياناً بعنغها . وتماشت هذه العقيدة مع فترة من الانكفاء على الذات : فقد أُجبر غير




 الهويّة)
ولكن ابن المقفع سبق زمنيّاً ذلك المسار . فليس علينا إذن أن نطلب منه أن



 حوزتنا، بين قسمين: ففي الأول يبدو المؤلف أنه ينقل الاعتراضات الشائن الشائعة، أمّا في الثاني فيُثبت ابتكاره ه

تنتسم الاعتراضات الشائعة إلى ثلاثة :
أ) نماذج على التحفظات التي يستطيع "العقل") أن يُبديها إزاء الإيمـان، ولا سيّما فكرة الخلق التي تحمل تناقضين اثنين، على الصعيد الأخلاقي وعلى الصعيد




$$
\begin{aligned}
& \text { (A1) انظر كتاب كلود أوديبير السابق الذكر . }
\end{aligned}
$$

ب) التشبيه البشري في القر آن: يرى ابن المقفع أنّ وصف الله حسب القّرآن هو


 على العرش استوى" (طه، 0)؛ "ثم دنا فتّلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى) (آلقرآن، ،

ج) دجل الأنبياء: لا ينقل لنا التاسم حول هذه النقطة إلآّ ملاحظتين أور ردهما





 أخرى قوله إنْ محمداً "يقاتلا على المُلك والدنياه|" (19)





 ما بين الأديان ليدخل في مجال نزع الأساطير

$$
\begin{aligned}
& \text { (^0) المر جع السابق، ص ص } \\
& \text { (AT) المرجع السابق، ص (AV) } \\
& \text { (AV) } \\
& \text { (AN) المرجع السابق، ص صو (AY) }
\end{aligned}
$$

حول ابن المقفّع
 تحيل بالضرورة إلى رؤية ثنوية . يقول: ا"انتلب عليه خلقه الذين هم عمل يليه وديه ودعا كلمته ونغحة روحه فعادوه وسبّوه وآسفوه، وأنشأ تعالى يقاتل بعضهـمـ في الأرض ويحترس من بعضهـم في السماء بمعقاذفة النجوم") "اويبعث لمقاتلتهـم مـلائكته
 وأفناهم بجملتهم (9r)

من هنا ينتقل ابن المقفع بشكل غير محسوس إلى التشكيك في الخيار التوحيدي

 المانوية يتم العقاب حالما يموت الإنسان؛ أما العقيدة التوحيدية فتتكلم على الـكس عن (تأجيل" ممنوح للإنسان : (أجّل عدوه إلى يوم يبعثون)|(98)

وبصورة أعمّ، نستطيع أن نستشف نبرات نيتشوية في ملاحظات كاتبنا الفارسي الذي استنكر، في معرض كالامه عن قصص العقوبات الإلهية، سماتها (البشرية،
 الكبير بين الواقعة المحكية وبين إخراجها : فالله يجادل الإنسان ويقول له : ا(فليدع ناديه، سندعُ الزبانية) (العلق، الآية 1^)، ثم يفتخر (ابغلبته لقرية أو لأمة أهلكها من



 يفترض فيها أن تكون موضع ملاحظة إجماعية لا أن تثير آراء متناوئة .


(90) عنوان كتاب مُنهور كنيتشه. (م) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (4Y) المرجع نفسه، ص (4Y) }
\end{aligned}
$$

الأمم الخالية)|(97) "، وإما بسبب التعارض بين تساميه وبين صورته التي تشبه صورة البشر : (اويحوّر رضاه إلى سخطه، ومدحابّه إلى مكارهه، والخير لعباده إلى الشر


وانقلاب القيم التي تقلب الأحكام إلى نقيضها تبعاً للظروف، فيقول : (وأنزل ملائكته


 أن تصور علم الكلام للتقل بوصفه مـجرد أداة جعله يحصر ردوده إما بالتهججم الأخلاقي وإما بالتسفيه الشخصي. هكذا لم يقيَّض له قط أن يطرح تساؤلات حول

مسلمات التفكير المسبقة.

 بالطريقة نفسها ظاهر ياً ولكن لكي يقول العكس . وهذا ما يبقى علينا النظر فيه، ولو بابيجاز .

## ؟ ) حدود ابن المقفع : الموضوعات الممكن قلبها إلى عكسها :



 وضع حكايات كليلة ودمنة وقصة مزدك شـعرأ. وفعل الشيء نفسه بالنسبة لكتاب
(97) المرجع السابق، ص ص MY.
(9V) المرجع السابق، ص (97)

 (بالفرنسية) باريس/ القاهرة/ بيروت، 19v\& ؛ وأيضاً كتاب الإسلام والأديان الإيرانية، باريس،

حول ابن المقتّع

بلوهار وبوذاسف. وقد رأينا سابقاً نقاط التلاقي في الموضوع مع ابن المقفع ونقاطَ
 على النجاح الذي أصابه كتاب ابن المقفع، وسيؤدي دوره كترياق ضده(...")






 مناظرة للمتكلمين ولا للفتهاء ينكشف عن واحد انتقل من اعتز ال إلى بدعة إلى غيره، ولا عن مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة ولا على العكس . وتجري هذه
 تعزيز الإيمان المتخاذل عن طريق الآراء المعارضة : الإزالة الشك والشال الشبهة في حق المتشكك||(1.广

في ما يخصنا، تكمن أهمية (اكتاب بلوهار" في أنه ينقل الجدل الدفاعي إلى
 الشرقية، سواء أكانت مواضيع فولكلورية تتعلق بالأمثال أم تجليات شعبية للمذهب



 العسيرة على الاستيعاب. وبعدئذ، وحتى عندما يشرع النص الإسماعيلي باستعمال

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1 (1) انظر مقالة دانييل جيماريه الآنفة الذكر عن كتاب بلوهار . } \\
& \text { (1-1) (1-1) كتاب الفيصل، ترجمة فريد جبر إلى الفرنسية، ص ص } \\
& \text { (I) المرجع نفسه، ص عץ؟ . }
\end{aligned}
$$



 التحفظ هو سبب تربوي، ذلك أننا نتقرب من الوقت الذي يتري يتخلص فيه بوذاسف من من الأوهام الناجمة عن تربيته، فيغلّب الدين الحقيقي ويتصدى لكهينة الهِند ليُظْهر ، كما

 من خلال الرد على الدين الهندي المزع الموم .






 مغاير تمامأ - فإنّ الأمثلة المقدّمة تتوافق مع دين دين برزويه "الألخلاقي السلبي" (عديم

 "فهؤلاء أسلافك الذين لم يُعنفلهم المُلْكُ عن الدين، ونما ونم يحرمهـم الدين سرور
 والحال أنّ هذا الدين العقلاني سيرذّله بوذاسف، إذ أدركُ پأن الشيطان قد نصب


$$
\begin{aligned}
& \text { (1- ) } \\
& \text {. } 1 \Sigma \vee \text { ص }(1 \cdot 0) \\
& \text {. } 1 \text { \& } 1 \text { ( } 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$

حول ابن المقفّع
له كيداً وأنه لا بد له من مجاهدته||(V) ") وهو يورد حجتين نتضاً لهنا الدين : أولاًا إن الزهاد هم الذاين يحقّقون هذا الدين العقلاني أفضل تحقيق؛ ؛ يقول: الم الم يبق أحد







 من الجنون لم ينجوا إلأ عن طريق العنف، لأنّ التفكير السليم لا يتأتأتى لعالم مأهو المول



 اعتراه ال11"


 دمجه عن طريق التحايل خلسة بدين النبي محمد. . فالنص الإسماعيلي لا لا يلا يعدم أي تبرير موضوعي لهنا الدمج، بل فتط استدلالاً بالضّة: إنَّ فساد هذا الدين ناجم عن
$\qquad$

$$
\begin{array}{r}
.1 \varepsilon q \text { ص (1.v) } \\
.1 \varepsilon q \text { (1.1) } \\
. \mid V 0-109(1 \cdot q) \\
.|7 r-17| \rho(11 \cdot) \\
.|V r-|V| \rho(111)
\end{array}
$$

قبوله بعبادة الأوثان. وهذا مؤداه أنّ الإسلام هو نقيض ذلك الـدين وأنه الوسيلة الو حيدة لتجاوز هذا الفساد .

إنّ هذا النص الاسماعيلي لـ (اكتاب بلوهار")، الذي أورد مختارات نصية لعدد
من المدافعين عن الدين الهندي، يتعارض إذن في منهج تأليفه مع الكيفية التي أليار ألّف

 ودون خطر، جسماً ثقافياً أجنبياً. والحال أنّ هنه الفكرة تصوَّر في (اكتاب بلوهـار")

 إلاّ في لزوم ما وكّد من رأي الأوثان الداعي إلى الشهوات الحاثّ عليها|"(11T) يُضاف إلى ذلك أنّ محاولة ابن المقفع تشذيب هذه الثقافة الأعجمية، باستبعاده

 [وردت هكذا]، أحدهما أنّه يكاد أن يوقع في نفس الإنسان أنّه لا عقل له ولا منفع الـا




 العناء والشُقاء والتعب فيما لا يُطاق ولا يُدرك؟ فلهِذا السلاح صدّ كثيراً من القوّة في





$$
\begin{array}{r}
.1 \pi r(1 \mid Y) \\
. v \varepsilon-V r \text { ص (ITr) }
\end{array}
$$

حول ابن المقفّع
النص ستعطيها وقعاً غريباً تمهاماً عن منحاه الذهني . يقول النص : (فإنّك في دار قد



 بعضهم دماء بعض وأمو الَهم، وأتى في ضلالتهم بأشياء من ذكر الحق لئلِّبّس بذلك على أهل الحق وطلاب الخير ، فيصدّهم عن الدين القتيم الذي لا يأتيه الباطل بوجه من الوجوهوه(1) (1)





 واعلموا أنّ هذا الدين هو دين الله الذي أنز له على لسان الـن الر سل والأنبياء عليهم السلام في القرون الأولىي)(110"
هكذا يتمّ إدراج حكمة العالم الخارجي في سياق توليفة تلفيقية واسعة تسعى بجسارة إلى استدماج عناصر غريبة تماماً، في حين كان القرآن قد حصر هذا المسعى بالتوحيد الإبراهيمي .

## الفصل الثاني

## حُحنين بـن استحق (القرن الثالث هـ/التاسـع م) لماذا الإيمان؟

إنّ ابن المقفّع هو كاتب مغصلي. فلا تعالج النصوص المنسوبة إليه أفكاراً سبقته
 الذين سندرسهم لاحقاً . وبين هذين الحدين الزمنيين يصعب علينا أن نعثر على
 أطلتها الغليان الفكري الذي عرفه ذلك العصر الشديد التألق .
ولكننا نجد في منتصف حقبة القرنين تلك فيلسوفاً مفرداً ويجدر بنا التوقف



 لهذه الظاهرة الجديدة أن تبزغ
 الجتمعت تحت اسم ابن المقفع جملة من المسائل سنراها تعاود ظهورها في القرن السابع هـ/ الثالث عشر م: لماذا نعتنق هذه العقيدة أو تلك؟ أنستطيع أن نقبل برسالة الـة الـن تكون ضمانتها الوحيدة سلطة النبي الذي نقلها؟ ما أخطار الدور النغسي الذي يضطلع
به الدين؟ ما الجانب الأخلاقي في الدين؟ ما العلاقة بين الزمني والروحي؟
 الأديان . فكل شخص تزين له نفسه أن يشكك في حسن نيّة الشخص النّ النّي يتحاور
 وسرعان ما اتخذ هذا الاستيراب عند المسلمين شكل تشكيك في عقلانية المعتقدات





تجترّ تلك الأسئلة كما هي لتبرّر إصر ارها على موافقها . خير شاهد على ذلك نصّان مسيحيان يُعّاّن من أمهات الكتب اللاهوتية وأقدمها


 ضمنية والثانية صريحة.





 وجده ابن كُلآب - وإما إلى فعل (اهو ذات اللهّ) وإلى شيء ينطبق عليه هنا الفّ الفعل ،
 إلى مبادئ النحو نفسها، أنّ هذه المو اقف الإسلامية غير معقولة، ويقترح الحّلِ

[^1]حُنين بن اسحق

المسيـحي لإزالة التناقضات المطروحة . هكذا يستغلِ صفتي (الحي") و(المتكـمـ") ليثبت، وفقاً لنهج النتد المعتزلي الذي أفضى إلى الأشعرية النتي ستغدو المذهب الرسمي للإسلام السنّي، أنّ هاتين الصفتين تدلاّن على أنّ الله له (اححياة") و(كالام")،






 وعلى كل حلى حال قبل الخوض في العقيدة النسطورية، عند معايير الصواب والخطأ في الدين
فحسب (اكتاب البرهان"، يتوجب على شتّى الأديان أن تلبي الحاجات العقلية








 قبيل : شهوة الغنى والسلطة، الانحالل الخلقي، بل التعلق بوهم السحر . ويخلط
 الثـلوث" في "أعمال المؤتمر الدولي الأول للدراسراسات العربية المسسيحية")، أشرف عليه سمير

. عمّار البصري: كتاب البرهان وكتاب المسائل والأجوبة، ص ع ( 1 ( 1 (
"كتاب المسائل والأجوبة" بين هاتين القائمتين، بدون أن يميّز بين الوسائل العامة والوسائل الخاصة، ويجمالها في ست وسائلل، وهي : اللياقة والإباحة والعنف وشهوة التملّك والتضامن العرقي ووهم السحر .
يعمّق عمار البصري إذن التحليل الذي ورد عند ابن المقفع في ("باب برزويهي)"

 أسباب تدفع إنى اعتناق معتقد من المعتقدات، وهي : إما بالتقليد الأعمى وإنـا وانـا






 بشكل عام جداً . فضلاً عن ذلك، فإن ابن ميمون يشعر بالـحاجة إلى ألى أن يضيف




 جهة أخرى يؤكد أنّ ما قاله عن قصور العقل البشري (اما قيل بحسب الشريعة، بل

$$
\text { من رسالة إلى المؤلف في Y^ تشرين الأول/ أكوبر } 1994 \text {. }
$$




$$
\begin{align*}
& \text { (79 - } 79 \text { ، المترجم) }  \tag{v}\\
& \text { المرجع نفسن، ص ص } 79 . \tag{1}
\end{align*}
$$

حُنين بن اسحق

هو أمر قد قالته الفلاسغة وأدركته حق إدراكه من غير مر اعاة مذهـب ولا رأي)"(A)

 يعي أنه يتكلم على مستويين مـختلفين : الاستشهـاد العام بالفيلسوف اليوناني، والتضخيم الخاص الذي يغدقه عليه . إذا كانت فكرة التنظير عن طريق التبويب والتصنيف هي فكرة فلسفية أصلاً، فإنه
 التجارب الدينية نفسها. فالنصوص الدينية (التور اة والإنجيل والقرآن) تزخر فعلاً بلوم الناس الذين ينخدعون بالأديان الكاذبة، أو الذين لا لا يتركون أنفسـهـم تقتنع بالوعظ
 (اسغر الحكمة) (منتصف القرن الأول قبل الميلاد) بما ورد فيه من تكذيب للوثنية



 الصدارة هو التصميم على الدفاع عن الدين . وسوف يسقط هذا الكاتب لاحقاً فيا في



 على التسلسل التاريخي) .
يبدو للوهلة الأولى أنّ حنين بن اسحق يختلف فير في كل فل شيء عن ابن المقفح .

 أي في أوج الخلافة التي نجمت عن تلك الثورة. كان الأول فارسياً واعتنق رسمياً
المرجع نفسه، ص VY VY.

دين العرب المنتصرين، ولكنه لم يتعامل مع هذا الدين إلاّ من المنظور الاجتماعي.

 إلى دين وُجد في البلاد قبل دين السلطة . وابن المقنع هو أديب، يتعاميل مين مع اللغئ
 والسذاجة، بين الحنكة الدبلوماسية والاغتياظ العنيف، بين الانصياع للنظا
 ,التمحيصى، ولم يسِّ إلى الأسلوب المنمقِ؛ وهنا يُما يُبعده عن ابن المقفع وعن التراث العربي الجاهلي الني استعادته الحضارة الإسلامية.
 وسنرى لاحقاً عدداً من المواضيع الخاصة تتكرر عندهما كليهما، وتنجم عند الاثثنين




 موقف المغكر في إطار نظام الحكم الإسا(مي، أو تارة ثالثة محرر الأهاجي)، وعنيا وعند الكاتب المسيحي عبر التمنع المبدئي عن الإفصاح المكشوف، وعبر الكتابة التي تلتزم الدةة وشدة الاقتضاب، لأنّ الكاتب يريد تجنّب المصادمات غير المفيدة .



 إقرار العرب على الساحة الدولية آنذاكُ، وفي تهيئة الاتصالاتات بين الفاتاتحين الجدي وبين الحضارات الكبرى التي خضعت للإسلام . ويجب القول التا أخيراً إنّ العقيدة
 بينزنطة التي طردتها من ديارها، فأباحها الفرس الذين كانوا يناوئون الإمبراطورية

المـعادية . ولكـّ النسـطورية بقيـت عقيلة أقلـويّة في مــلكة الللخـمـيـين وتعرضت للاضطهاد أحياناً.

وُلد حنين في الحيرة عام 19 اهـ/ 1 • • م م، وارتبط بثقافات ثلاث هي العربية والبيزنطية والفارسية؛ ولم تكن هذه الثنقافات معقّدة ومتناقضة في ما با بينها فحسبـ، بل كانت كل واحدة منها كذلك في داخلها. ومع ذلك، فقد نجح حنين في تحقيق توليفة رائعة بينها . فني الرها، مسقط رأسه، درس السريانية . ثم أقام في بلاد فارس حيث تعلّم اللغة الفار سية والطب. ويزعم صاعد الأندلسي (9) أنه درس أيضاً العربية في البصرة وتتلمذ على النحوي واللغوي الخليل بن أحمـد؛ وحتى إذا كان هذا
 الصيت الذي ناله حنين كعالم ممتاز في اللغة العربية.
بعدئذ استقر في بغداد التي أصبحت عاصمة متألقة للإمبراطورية الإسلامية، وتابع فيها دراسة الطب . وبسبب الخلاف الذي نشب بينه وبين أستاذه، نغى حنين
 والفلسفة من اليونان، فإنهـم رفضوا أي استيعاب للآداب اليونانية، لأنهـم كانوا

 العرب من هذا المنظور الإشادة بالتراتيل السريانية والتصدي بها للادععاءات الجمالية للقر آن. ففي عدد من الكتب الفلسفية أو العلمية نجد استشههادات متفرقة وغير
 عند حنين أكثر دقة. وإذا كان الجانب الأدبي للشاعر اليوناني لا يظهر في نصوصه، فإنّ إحدى الروايات تصفه قادراً على إنشاد الشعر (1") . وهنا أيضاً نلاحظ عند حنين حرية في المواقف مدهشة جداً .
 Zeitsch d. deutschem Margenländ. في مجلة «Arabische Homerverse» : أنظر ج. كرايمر (1) (1) Gesellsch

-r••-197 ص ص.
 اليونانية إلى السريانية وإلى العربية أيضاً . وأحاطه الخليفة المأمون برعايته، وأصنيع







 مهمة تقنية معهود بها إلى أحد العلماء المتر جمين، إلى مهمة إدارية، يُكِلف بها أحبا أحد







 وعلى الأخص في ما يتعلق بالأعمال الطبية: (امن بين الأطباء الكبار الذين مين مارسوا


 دوائرهم الخاصة للتعليم، وكانوا يتداولون أمور الطب في مكان معين هو البيمار ستان
 . (1) (10) ،
[ [ . . . وفيه أيضاً كانوا يتر جمون . [ . . . . . وبعامة كان أطباء بغـداد وقتئذٍ من النصارى، وبقيت هذه المهنة ولمدة طويلة امتيازاً موقوفاً على الأوساط المسيحية . والحال أن هذه الأوساط كانت لها دوائرها العلمية وطرقها الفردية والملّية للتخاطب


 التي كان يجتمع فيها عدد من شيوخ الفلاسفة (1)" .



 الفلك والر ياضيات والفلسفة، بله العلوم الخفية . وقد ترجم اللى العربية أيضاً التوراة

وسم حنين التر جمة بميسمه الخاص، فحثّ طلابه على رفض التر جمة الحرفية




 ترجمة أسلافه بإطلاقهم على هذه الأخيرة تعبير (النقلى القديم" . وبالإضـافة إلى
 أكثر مّّن سبقوه، وكذلك إتقان اللغة العربية بطبيعة الحال - ظهر عنصران حاسمان آخران في هذا التطور . فمسن جهة سعى حنين، وابنه اسحق من بعده، إلى نحت

$$
\text { (Y| المرجع نفسه، ص } 7 \text { \&ا. . }
$$


بدوي في الكويت عام 19^0، ص ^^\& .

المصطلح العربي بحيث يكون أقرب ما يمكن إلى بنية المصطلح اليوناني، مما أثشعل


 بـ ا(مقولة) . . . ) وفرض العديد من مصطلحاته التي دخلت بصورة نهائية في تكوين المعجم التقني العربي
ومن جهة أخرى، استند هذا الجهجد التدقيقي إلى عملية تأليف المغردات؛ ؛ ولئن

 الأول للمعاجم العربية( ${ }^{\text {(10) }}$

المفردات التقنية السريانية، ولا سيما تلك التي تنحار من الألصّ اليون اليوناني والتي

 والأوسع نطاقاً - التي وصلتنا متر جماتها .
ابتكر حنين أيضاً في عرض مواضيعه (ولا سيما في مسائل الطبر) طريعة


 في شتى العلوم كالفلسفة والتاريخ . وقد قارنه بعضهم بـ بـ إرإسموس)|"(*)، وأكّد المستشرق جيرار تروبو (Gerard Troupeau) على دوره الرئيسي في أربعة محجالات: فهو أحد الحلماء الموسوعيين في فترة القرون الوسطى كلها؛ وكان لهـ
(10) انظر كتاب طبقات الأمم الآنف الذكر، ص •A. .

 على ثقافته اليونانية واللاتينية المتينة، ومن أشهر مؤلفاته مديح الجنون (المتر جم) .

الفضل في استيعاب الثقافة اليونانية الوثنية ودمجها بثقافته السريانية المسيحية وبالثقافة العربية الإسلامية؛ واحتل مكانة مرموقة في نقل المعرفة القديمة؛ وأخذ على محمل الجد وظيفته كشمّاس تابع للكنيسة النسطورية، وساهم بكتاباته في إقامة الحوار الإسلامي - المسيحي (17)
وتجب الإشارة إلى أن حنين - مع تأكيله على مسيحيته وممارسته الدين - قد |شتبك مراراً مع جثليقه الذي أنزل به الـحِرْم وجرّده من الزنار الذي كان النـي يتميّز به النصصارى في ديار الإسلام.
وحادثة فقدانه حظوته بليغة التعبير عن هذا التوتر . وقد حفظ لنا مؤرخ الطب ابن أَبي أصيبعة نص (النكبة) كما رواها حنين . وفيه يكرر القول بأنه وقع ضحية الِية حاسديه من الأطباء النصارى، مع العلم أنه هو الذي عأَّمهـم الطب، في حين وقف أتباع
 هـابيل اللذي وقع ضحية حاسده قابيل . ورغم البلاء اللذي أصابه، يؤكد أنه ما من
 ويختتم قوله بأنّ كل إنسان قد يتعرّض للبِلاء ا(افما سبيل العاقل أن ييأس من تفضّل



 داضحاً . فبعد المؤامرة الوبيلة، إذ رأى مناوئيه يتحالفون ونـون ويذّونه بصفته مـجرّد
 :الزّرد(1)") . ولا ينسى حنين أيضاً أن ينوه بأن الخليفة أغدق عليه في خاتمة المطاف


 .

$$
\text { (IV) المر جع السابق، ص } 19 V \text {. }
$$

$$
\text { (1, المرجع السابق، ص } 19 r \text {. }
$$

أكثر بكثير مما كان يملكه، فيقول: (الحمدد لله الذي أظهرني على أعدائي الظالمين
لي وجعلني أفضلهم رتبة وأكرمهم حالاً، حمداً جديداً دائماً) (19)
 مثققاً صارماً ومفكراً عقلانياً بحتاً، بل هو أيضاً إنسان حسّاس جداً .

## ب) بيان من أجل تفكير أساسي


 وجود خلفية فلسفية علمية لدى كاتبنا، إلى جانب قناعته الدينية؛ ويسمو النص



 - بين منكرين يمئلون مختلف المعتقدات المعترف بها رسمياً في الديأ الدولة، سواء


 وتعرّض جانباها الديني والسياسي لأفظع الملاحقات. وليس من المستحيل أن تشكَّل التههة التي وقع حنين ضحيتها جزء اءاً من هذا المشهي .


 رجل مسلم وصديق مخلص له يدعى ابن المنجم كتب إليه هذا الأخير يقول :

$$
\text { (19) المرجع السابق، ص } 19 V \text {. }
$$



-ع، الكراس ع، الرقم 1^0 . تورنهوت، 19^1 .
(اسمعتـك تذّمّ وتلوم من يتبيّن لمه الحق فلا يتبعه، ومن يقام له البرهـان الواضح
 معتقده الإسلامي. وقد تضمن هذا العرض بالفعل حـجتين رئيستين : أو لاهما واقع تخلف العرب عندما بدأت الرسالة اللبوية بالتعارض مع درجة الحضار العارة التي أوصلهمم إليها الإسلام، وثانيتهما إعجاز القرآن .
وبما أنّ الأمر ما كان يتعدى إسداء (النصيحة") على ما يو جبه الدين الإسلامي،
 باللطف وطيب الإرادة. ومع ذلك تمنّع حنين عن الإجابة متذرعاً بصعوبة النص النا الذي

 الإسلامي هو مثقف نصراني آخر : قسطا بن لوقا، وكان من الملكيين ومن كبار




ولكن لئن رفض حنين الإجابة عن السؤال المطروح، فإنه لم يرفض أن يشرح أسباب ذلك الرفض . وإذ اكتفى ببعض التلميحات فيما يخص رسالة صديقه المسلم، ،
 لقد قّر أن يضع نفسه من البده على صعيد الـحق أو الخطأ بعامة، فقال : "اومما






(Y) المرجع السابق، ص TAV-7AT

كهذا قد يكون وراءه إما رهان على النفسية الفعلية للصديق المخاطِبَ ـ ولكن في في في
 النقاش، وهذا أرجح، بغية تعميقه وتعميمه.








 لنغسك . . . .









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

$$
\begin{aligned}
& \text {.الصفحة نفسها (YY) }
\end{aligned}
$$

(Y) أرسطو : أنا لوطيقا الثانية أو كتاب البرهان. (أُخِذ من "نص تلخيص منطق أرسطو") لابن رشد،
 .

حُخين بن اسمت

لمقدماته انطلاقاً من بعض المسلمات. وعندئنٍ كان سيستخلص البرهان منها ما يكون متضمّناً فيها، ولكنه بدون أن يؤثر فيها لأنها منوطة بالإقرار . وهنا لا يلا يلبث حنين أن
 على كيفيات الإقرار، وعلى هذه الكيفيات وحدها .

هكذا يستهلّ كلامه بقوله : (الا أقرّ لك") بأنّ كتاب النبي العربي ("صاحبك") في
 في مجالس الكالام التي شاعت بين الملل في بغداد أثناء القرن الرابع /العاش الشر . وقد



 والقياس"(r0) وقد أضاف حنين إلى هذا نتطة أخرى أشدّ وعورة، إذ قال : "ولا علمتُ قط أنّ صاحبك تحدّى أقوامه، بأن قال لهم : فأتوا بسورة مثل أقلّ ألّ سورة في كتابي حتى أكذّب نفسي، فعـجزواعن ذلك")(1) . اكتفى هنا بالتلاعب بالألفاظ لأنّ الجملة التي ساقهـا لا تتطابق تماماً مـ التا التعبير القرآني. ضعيف هو هذا الاحتمال، وعلى كلّ حال لا يـحيلنا حنين إلى النى النص القرَّني بل إلى التعبير الذي استخدمه مُناظِره، وهو تعبير لا يستطيع أن يقول إنه لا لا
 علمتُ) لا يشملان فقط جزء البيان الني يشير إلى تحدي النبي، بل مقول القول بجملته، وبالتالي عجز العرب المفترض عن الرد على التحدلي . ب) إنّ حنين يتكلم عن (العلم"، أي عن مقولة أقوى بكثير من (اسَمْتُتُ يقول") . وفي هذا تلميح إذن إلى إلى عدم إيمانه بإعجاز القرآن، وهنا مفهوم تمام الفهم لأنّ عقيدة الإعجاز هي مركزية
 حجة ابن المنجمّ: فهذا يعتبر كتابه المقدس كتاباً معـجزاً ومقنعاً بذاته، ولكنه ليس

كذلك بالنسبة لحنين الذي ما كان له أن يرى فيه على كل حال إلآ مقدّمة للقياس، ، بدون أن تكون هذه المقدمة موصلة إلى البرهان النـ

 بل ادعو| أنهم ينطلقون من بنية العقل ومبادئه لكي يصوغوا علمهو اليمهم، بشرط أن يثبتوا فيما بعد انسجام الدين مع مذهبهم. وهكذا ترجمهوا كلمة (أبوذيكسيسى) اليونانية بـ


 Semeion»")
 "من فمك أدينك") (ad hominem)؛ بل هي تذكير - يتجاهله الجميع لسوء الـّ الحظ بشروط التفكير نفسها .
 يكتفي بالتذكير بقوانين العقل . فهو لا يتكلم عن الاستدلال العقلي بعامة، بل عن البرهان في الدين . وهكذا يستكمل بسكال لديه أرسطو .



 المععول الأخلاقي الذي سيثيره تعداده لهذه الأسباب. وهكذا يجري الأمر كما لو أنه

$$
\text { (بَ) أنظر الجويني: كتاب الإرشاد، القاهر ة، ، } 190 \text { ص ص }
$$



(ra) المر جم السبات، الصفحة نسسبا .

$$
\begin{aligned}
& \text { وتذكر فيه أنّ ابن سينا خلط بين (البره هان)" و"الدليل" . }
\end{aligned}
$$

يقبل بالمسلمة التالية: ما يصدمنا أخلاقياً لا يمكن إلاّا آلن يكون نتيجة للخطط؛؛ أو

 في محاورة (اغورجياسل)، ،د قُبلت منذ فترة طويلة .




 تفكير شخصي في نصنا، يجدر بنا أن نتوقف عنده لكي نضع حنين في مكانته التي

لنلاحظ أولاً أنّ حنين، في إجابته المقتضبة عن النص المفغصّل لابن المنجّمّم، قد

 الحيلة، فإن حنين يجيبه: :العمري، ما تتهيأ الححيلة على قوم إلا أن يكون حالْ الُهم

 الأعمى بالدين، وهي الأسباب التي وردت في "باب برزويهها، تتفق على التو التوالي مع النتطة السادسة، ومع النقاط الأولى والثالثة والر الععة معاً، وقد كنا وجنا وجناها بنا بنصها تقريباً عند عمّار البصري. وبالمقابل، إن النتطة الثانية هي أقلّل حّدّة بكثير من تهمة


 استدلاله هي التي تمشل العنصر الجديد حقاً .
هذه الأسباب الستة التي تدفع إلى قبول الباطل - وهي أسباب أخلاقية فقط -

يعارضها حنين بأربعة أسباب لقبول الحق، وإن بدت غير متجانسة . أولها "أن يكون
 أخحلاقيان : صأن يكون ظاهر ما يدعو إليه الداعي دليلال|"، وبذلك يشير حنين على
 للمعرفة التاريخية لما يتعلمه من التاريخ ليعزز ثقته باختياراته اللاحقة . وبينهما يقحم
 يحتل مصادفة مثل هذه المكانة عند إنسان حصيف وذي فكر صارم . وعليه، يسعنا الافتراض أن حنين بتقر يبه بين السببين الأولين يجعل للمعـجزة امتداداً (أخلاقياً") بنوع ما، لأنّ معاينة المعجزة، كمعاينة السلوك الحسسن من جانب حامل الرسالة، تؤدي
 امتداداً (منطقياً) بحيث يقوم تماسك نتائجه مقام بر هان حقيقيّ

وينزع السحجال إلى أن يحتدم عندما يطرح حنين المبدأ التالي : او الواجب على النى
كل من أراد أن يفهم من أي الأسباب قبلَ دينُه، ، وإن كان من الأسباب التي منها يُقبَل
 لهجتته عندما يعلن أنه لن يتكلم عن الأديان التي سبقت النصرانية ولا التي تلتها - لانيا
 بالقوة، بل بالعكس قاتلها الجميع؛ Y) ولم تنتل أتباعها إلى وضع أفضل ، بل دلـلـ دعتهم

 بالتحايل، لأنّ رسل المسيح كانوا صيادي سمك لا أكثر ؛ 0) إنّ المهتدين إليها كانوا ("بلغاء في المنطق، وهم فلاسفة العالمه، وأصحاب البحث)؛ 1 ( (الم يكن قبولهم لها ليصلهم بأصدقائهم وأحبائهم"، بل فصلَّهم عنهم. ويضيف حنين سباً سابعاً: "إنّ ما



 أسباب قبول الحق . وقد ألّح عمّار على الصدمة التي تعتور إنساناً ذا نفسية عادية إزاء


 تنحو منخى السحر . والحال أنّ حنين يكره أن تكون هنالك معارضة بين المعـجزة

 الرسل (الحواريين) وبين التطويرات الثقافية الكبرى التي قام بها المسيحيون لاحقاً .
 الوسائل الخبيثة التي تستعمل لنشر دين من الأديان (كالحيلة والعنف النـئه . . . ) . ويتابعه
 للمعيار الزهدي . بيد أن توفيقه بين الزهد والعقل لا يتم على طريقة (اكتاب بلوهار")

 سنرى تسلّط الأضواء على منزلة العقل عنده .
بالنظر إلى أن أسباب قبول الباطل مستبعدة عنده بالنسبة إلى المسيحية فإنه يختم


(ro) المر جع نفسه، ص 791-799 .

$$
\text { (rv) (جواب حنين بن اسحق")، مرجع مذكور، ص } 791 \text { - } 799 .
$$

هع الأسباب الأربعة لقبول الحقى؟ هناكُ مسيحيون آخرون ألحّحوا عنى الطابع اللامعقول لمعتقدهم . وطبقاً لما ذكره الكاتب المسلم المسعودي فإنّ بر بان الخّان الخُلف (Credo qui absurdum) حنين، في استدلال كاتب قبطي كان أثبت تناقضات جميع المتقدات، ليخلص إلى إلى








 الواحد الأحد والثالوث، حَبل عذراء، موت ابن الله ودفنهـ و وهكذا، لا نجد محركاكاً آخر لاعتناق الدين سوى المعجزة التي يخضع العقل أمامه|(ب)"
والحال أنّ حنين لا يسلك هنا الطريق اللاعقلاني، ولو فيا فعل لصعبَ فهمُم ذلك


 الأخيرة في رسالته، يعود بوضوح إلى المسألة الأولى التي طر حها النـا أي مسألة مقدمات الإيمان، فيقول : (إٕن أنت أحسنت النظر في ذلك، لن تلبث ألن أن تعلم أنه ليس يقع، بين هذا الدين وبين غيره، قياس، ولا حجَّة بيّنة، يقبلها تاركو الزيغ والميل|"(٪)



$$
\begin{aligned}
& \text { (\%) - ra (ra) }
\end{aligned}
$$

وفي هذا استعادة لما قاله حنين في بداية ردّه، وهو أنه سلك ا(طريق الحجّة التي





 خالص، بوصفها جزءاً لا يتجزا أ من حرفة الجدل القائمة على التمسك بالمنطق وحده وبتسلسل المقو لات. على الحكس من ذلك، يستمد حنين عبرةً من هذه الـحرفية : فعنده أنّ الجانب الأخلاقي يحضر حالما تُفهم المقدّمات . فالمعجزة والجانب العيني في المسيحية هما بمثابة تحضير نفسي يقي من الأهواء. وكما سيقول بسكال، يجب "أن نستعد) للحق .
عندها يستطيع الاستدلال أن يتدخل ، ولكنـه يبقى مرهوناً، كما يقضي المنطق
 "تجانس المصطلح بأصله"، بمثابة تحقيق تجريبي لذلك.

## ب) الحكمة البشرية والانفتاح على التسامي

 غيره|"r() . ومع ذلك، اللافت في هنا النص هو أنّ مسألة النبوّة لا تُشار بـحد ذاتها .


 - بضرورة النظر أيضاً في أسباب الإيمان من خلال الكانلام عن (العهدل" الإلهي (؟؟ ).

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 79 \text {. (气1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (؟) كتاب المسائل والأجوبة، ص }
\end{aligned}
$$

والأمر بالمثل، بل أكثُر، في الإسلام. فبما أنّ نصف الشهادة فيه تتعلق بنبوة محمّد، ،




 معتمدين على التمييز الأرسطي بين القادرين على الاستدلانلال المنطقي وبين باقي
 الأقل في المجال الديني - بمطالبته جميع الناس بأن يستعدوا نفسياً للحق . هل تلعب النبوة دوراً رئيسيأ في هذا الاستعداد، أم أنّ هذا الاستعداد لا يتأتى
 نستطيع استخالاص بعض المؤشرات - ولو بدليل العكس - من كتاب آلخر له له هو مختارات من نوادر الحكماء.

في الحضارة العربية الإسلامية يعتبر حنين الرائد الحقيقي لهنا النوع الألدبي


 آداب الفلاسفة"(8V) لم يبلغ إلينا إلآّ عن طريق خلا الاصة قام بها رجا رجل غير معروف واسمه محمد الأنصاري، ولا يستنا أن نعرف إلى أية درجة كان أميناً للأصل (^\&).
(\%) انظر مقالة م. أسين بلاثيوس: امقولة ضرورة الوحي في الإسلام وفي الحركة السكورلائية"

المقفع نفسه في رسالة إلى الخليةة .
 ص
(£V) تحقيق عبد الرحمن بدوي، الكويت، 1910.
 Homerverse

حُنين بن اسحق

يحيلنا هذا النص، كما وصل إلينا، إلى الإغريق أساساً : من فلاسفة يُشهـد لهم بالبنان في كل مكان، ومن حكماء في مجالات مختلفة؛ فهناك العلماء الذين يمكن تقريبهم من الفلاسفة كأبقراط وجالينوس أو حتى إقليدس؛ وهناكاك أيضاً هوميروس




 (الملقّب بباليناس) . نرى إذن أنّ الفيلسوف العربي يتعامل مع التراث اليوناني كتلة واحلدة، ولا يخضعه لعملية انتقاء، كما فعل ابن رشد لاحقاً عندما فرز فيه بين ما هو مقبول عقلياً وبين الباقي

هـذا الـجانب الناعقـلاني يـجد مـا يـعززه في كون الكتـاب لا يستشهـد، خـلا
 أُنطقوا به بين يدي سليمان بن داود" . عند هذه النقاط يجدر بنا أن نتوقف . فمثول
 الملغز . فالمظهر التوحيدي النّي يضفيه عليه القرآن لا يتكرر في كتاب ا"آداب


 أضافه إلى المدوّنة البيزنطية الأجنبية . وقد أضاف أحد الجن النسّاخ، أو ربما أحد التُرّاء، بخط يده على مخخطوط الأسكوريال أنّ هذا هو "اكتاب يعود إلى اليهود")، مما يدل

 ذلك، ولم تكن مادة المصادر اليونانية التي يبحثون عنها هي التي ستنّْهُم إلى ذلك.

مـن الأهـميـة بـمكـان إذن أن يكـون حـنين قد قرّر إضـافة (الالحكيـم السـمّمي" إلى تلك الحكمة الكونية المتاحة المتناول للجميع . كيف يسعنا أن نفسّر ذلك؟ اقترح ج. جوليفيه قراءتين ممكنتين، دون أن يفاضل بينهما : فعندما يذكر حنين لقمان الحكيـم أو (الجنّ الذين ينطقون بالحكمة")، أفلم يشأ بذلك أن أن يغوص مجـدداً في جوٌِ غريب عن الإسـلام وعن الـمعطيات الـقرآنية حول هـنا الموضوع؟؟ أو ربما أراد كذلك (أن يشذّد على تضامن الفلسفة التي عبّر عنها باقي
 فوق واقعة الوحي التُرآني، كي يتمكن الكاتب من الـودة إلى عدد من العناصر الثقافيّة التي سبقت الإسلام. وبالفعل ، وكما يلاحظ ج. جـو جوليفيه، فحتى وإن يكن مصينّف "آداب الفلاسفة) انطلاقاً من "نوادر الفلاسفة والحكماء") إنساناً مسلماً، يبقى الِّى

 النص الأصلي الذي كتبه حنين، والذي نستطيع أن نعارضه بالعمل الفلسفي لمعاصره

 حين أنّ سائر المصنفات اللاحقة، التي عالجت الموضوع ذاته(مr)، (اشتر كت في ترسيخ الحكمة الفلسفية ضمن الحكمة النبوية)|" (\%)، لا نجد حنين يقول شيئاً صريحاً حول هذا الموضوع .
ولكنْ هنـاك على الأرجـح شيء أكثـر بعد غير الموقف الـحيادي إزاء الواقعة
 أنّ (النبي" سليمان الذي ألصقت به العبارة الشعائرية المعهودة "اعليه السلام"، لا
(01) انظر مقالة ج. جوليفيه: فكرة الحكمة ووظيفتها في فلسفة القرنين الرابع والخامس (بالفرنسية)، في مجلة Arabic Science and Philosophy، العدد 1، 1991، ص 19 غ


(O\&) جوليفيه، المصدر السابق، ص \&T.

يحمل شيئاً في كتاب "آداب الفلاسفة") من صفات الأنبياء ولا حتى من صفات

 التسمية على سفر الأمثال في التوراة، وإن يكن جزء منه يُسمى "حكمة سليمان"، إذ لم يأت فيه ذكر إلا لحكمتين يمكن أن تحيلا إلى سفر الأمثال وإن بصياغة مختلفة . ولا يمكـن أن يكـون حنين هو اللذي ارتكـب هـذا الـخلط، لأنه ترجـم التـوراة إلى
 استقاه من نصوص منحولة؟ بيد أنّ سفر الأمثال لا يتسّم فحسب بطابِّ الِّه الدنيوي في أغلب الأحيان (إذ اقتُبس فيه جزء من الحكميات الوثنية الشرقية)، ولكن نصنا لا يحمل عملياً بعداً دينياً. وحدهما القو لان المان المأثوران، الرابع عشر والخامس عشر ، يتكلمان عن يوم المعاد، ولكن من وجهتي نظر متعارضتين على كل حال : فالأول
 أن ينزع عن الأول طابع القداسة بقوله : (إنما يحظى في القيامة مَن نال المُنى|"(07) لا شك إذن أنّ النص توخّى الاختزال .
يُضاف إلى ذلك أننا نلاحظ تلاعباً حتى في شكل النى النص . فالطابع الجنّي، لا لا بل بل اللغزي، للأقوال المأثورة في هذا الفصل الأخير من الكتاب يعززه اقتضاب الـواب متعمّد

 نفسه حسب الموضوعات، وبعض العبارات نجدها كما هي في فصول أخرى)، أخل بل كذلك لأنّ بعض الصيغ، التي وردت مغصلة في مكان آخرَ، تستعاد هنا، ولكا ولكن بعا

 يستطيع بالمقابل أن يعتمد بمكر على سذاجة القسم الأعظم من جمهوره، المشدوه

$$
\begin{aligned}
& \text { (00) كتاب آداب الفلاسفة، ص 10V . } \\
& \text { (07) المرجع السابق، ص } 101 \text { م }
\end{aligned}
$$

،arabe anaquel de estudios انظر مقالة أ. أبو ملحم: : (سليمان والجن) (بالِسبانية) في مجلة (ov)


بالصيغ الجنية التي تشكّل مدوّنة متعددة الأشكال وقابلة عناصرها للتّبيل فيما بينها . ولكن مـاذا توخى حنين من هذه المحخاتلة؟ يجب أن نتذكر هنـا أن النصوص المقدسة، إنْ كانت تتبل كأمر واقع بالمعتقدات الشُعبية عن (الكائنات الوسطى"، فإنّ
 فالقرآن في سورة الأحقاف، الآية بی، يكرّس مأثوراً نبوياً يقول إنّ النبيّ، قبل الهـجرة بثلاث سنوات، وبعد فشله في الطائف، صادف نفراً من الجنّ فتالا عليهـم التنزيل، فأصبحوا رسلاً له (ON . وعلى العكس من ذلك اعتبر الإنجيل أنّ قوى الشّرّ تحكم العالم،، فأظهر يسوع وحوارييه (اكطاردين للشياطين" فقط .
لهذين المنظورين مفعول رجعي إذا عدنا إلى شخصية سليمان : ذلك أن المألمو المور




 منسأته (TY)

وما كان لـحنين، بصغته مسيحياً، إلاّ ألن ينظر بعين الشك إلى دخول النّ الجنّ هنا




(انظر مقالة توفيق فهد: (الملائكة والأبالسة والجنّ في الإسلام"، في مجلة Sources Orientales)
العدد ^، باريس، 19V ا، ص 1A9. .
(09) انظظر كتاب ج. أ. فلبريـسيوس : Codex Pseudepigraphus Veteri Testamenti، هـامـبورغ

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) المرجع السابق، ص •ع ع•1 الم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (TY) سورة سبأ، ع }
\end{aligned}
$$

حُنين بن اسحق

السجال الشائع الذي أظهر حنين - في رده على ابن المنجّم - أنه شديد الحذر منه.

 سليمان الحكيم على أنه هو الذي استمدّ منهم حكمته. ولم يكن هنا المأثور يؤلف
 تصوير الجنّ وهم يدوّنون على القر اطيس ما سمعوه من محاورات الملائكة، وهي
 الدور المقلوب. وذلك هو الفنّ الذي ينصبه للقارئ كتاب (آداب الفلاسفة) بططبهـ الموسوعي، لا النمييزي!
في الحالة التي نحن بصددها كان من شأن الطابع التوفيقي للمعطيات القر آنية




 لحنين - قد أُوقع به في خطئين : فمن جهة يكون قد قد تراءى لهُ في الفـ الفصل الأخير من


 سليمان في كتاب (آداب الفلاسفة") هو حكيم بين الحكمـاء، وأنه لا لا يسم الكتاب بميسم ديني، وأنّ الجنّ هنا ليسوا مثل الجنّ في القرآن، بل هم جنّ وثنّ ونيون . تواجهنا هنا من جديد ظاهرة كنا لاحظناها بخصوص كتاب (اكليلة ودمنة) . فهنا

$$
\begin{aligned}
& \text { (TY) المرجع نغسه . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { توفيق فهد الآننة الذكر، ص } 191 \text {. } 19 \text { ال } \\
& \text { (70) المرجع السابق، ص IVT . }
\end{aligned}
$$

الكتاب، شأنه شأن (انوادر الفلاسفة)، قل تعرّض لتدخّلات كتّاب آخرين طبعوه بطابع إسلامي؛ ومع ذلك حافظ الكتابان على أساسهما النقدي الذي أفلت من فهـم
 التي عبّر عنها ابن المقفع؟ هذا قليل الاحتمالى، لأنّ الكاتب العربي متعلّق بقوة بظاهرة المعجزات، لأنه يعتبرها علامة على مصداقية الرسالة الدينية، وهي علا الامية انختبر ها في حياته الخاصة. والواقع أنّ كتاب (آداب الفلاسفة) لا ينتقد النبوة بعامة، بل تصوراً بعينه للنبوة: ذالك الذي يرتكز على الجنّ وعلى صورة سليمان الأسطورية .
 زائاً يُنقدها قوامها: فلو كان كلّ ما يخرج عن المألوف نبوة، لما بقي شيء نبوي من بعد.


 بدا استثنائياً، أي الالتزام بالأخلاق في الـحياة اليومية؛ وهذا لا يستبعد وجود لمسة
 استعادة لاعتر اف ابن المقفع بالجانب التربوي للدين العادي . أما الانتماء الحميمي
 على المطلب الأخلاقي ويعطي الأولوية لعقلانية صارمة، مما يحصر تأثير كتاباته بالجانب النقدي ويُفقده كل إيجابية دينية؛ ؛ أما حنين فهو أكثر انفتاحاً على التساميامي،

 المفكرين يتجلى إذن ابتداءً من طريقة كل منهما في فهم الأخلاق ؛ فابن المقفع يرى يرى أنّ الإرث (الـمعقول) هو مصدر ضروري ولكننه أيضاً كافٍ؛ أما حنين فيعتبر أنّ الأخلاق لا تستبعد بعض العناصر الخارقة، ولكنها تبقى حتى في هذه الحال مغلقة على نغسها؛ ومن ثم فإنّ العقل ، بتمييزه الخارق الإنساني من المتسامي الإلهي، هو الذي يكشف لنا في آن معاً عن هذا الانغلاق وعن مطلب ("الاستعداد للحق"، .

## الفصل الثالث

## التوحيـد تـحت مهماز الثنوية

يبدو أنّ النهج الذي بدأه حنين بن اسحق لم يجد مناصرين له بحد موته. فبدل التساؤل للتساؤل الذي سعى إلى إطلاقه، كانت الغنبة للسجال . ولئن اقتصر السجال
 محدودة، بدون أن يكون له من هدف آخر على كلى حـل حـل سوى إرضاء الذات، فقد

 تجاوز السجال بروح مسكونية أخوية أو بمقاربة موضوعية للاختـلافف هـ هذه هي المواقف الثلاثة التي سندرسها تباعاً .
بسبب النزاع القائم بين ديانات التو حيد الثلاث، والنـا ولناجم عن تلقّي نصوص مختلفة تدور حول نواة واحدة وتدّعي كل ديانة أنها تفسرها بطريقة مختلفة، يصعب
 إلى أبعا من ذلك فمعناه الانتقال من دين إلى آخر، ، أو السقوط في في التو في فيقية التي التي هي

 للقرآن، وخاصة في الفكرة القائلة بأنّ التوحيد قد لا يكون إلآّ قناعاً لحجب الألأنساس
 التي يظهر بها .
(*) المسكونية: نسبة إلى كلية الأرض المسكونة، وهو تعبير مسيحي الأصل كان يراد منه توحيد الكنائس كلها، ويستخدمه الكاتب للإشارة إلى الاحترام المتبادل بين الأديان . (م) .

## 1) حضور النّوية في الحضارة العربية الكلاسيكية

في معظم الأحيان اعتُبر المزدكيون - ولكن ليس المانويون - من أهل اللـمـة

 القوة القدر الكافي لإنتاج مجموعة من الكتب التي كتبت بالبهلوية ثم بالفارسية، وكانت إما سجالية، وإما موسوعية تهدف إلى الذبّ عن الدين .
 "غوجاستاك أباليس" (أباليس الر جيم)"(") فمضمون الكتاب فقير، ولكنه مفيد لأنه


 التناقضات الداخلية في المـذهب المزدكي، والثاني يحلّالها بيسر . ويؤكد المؤرن


أمّا كتاب (شكاند غومانيك فيشار" (الحل الحاسم للشكوك) الذي يرقى إلى


أشـار ناشر النص، ج. دي ميناس، إلى أنّ الكتاب يخاطب المزدكيين الذين

 بحذق اطلاعه الجيّد على المعاصرين، فيقيم معارضة - داخل الإسلام - بين

$$
\begin{align*}
& \text { ترجمه إلى الفرنسية المستشرق أ. بارتليمي. باريس، \AAV. } \tag{1}
\end{align*}
$$


(بالفرنسية) . فريبورغ، 19\&0
المرجع السابق، ص •ع - ع \& .

التو حيل تحت مهمّاز الثنوية
FOR QUR'ANICTHOUGHT
 معارضة بين الإسلام واليهودية والمسيحية؛ ثّمّ يجابه المانوية بالمسيحية كي يُبرر الجوانب الثنوية في المسيحية، ويدحض أخيرا آ آراء المانوية نفسها . وما يهمنا هنا هو النهج الفكري نلكتاب. فبعد أن يـجيب عن اعتراضات صادرة في الأرجح عن أحد المسلمين ضد الثنوية ، يتصلى كتاب (شكاند") للملحدين (انظر الفصل الحخامس) والماديين (أو الدهريين بالعربية، انظر الفصل السادس) . وتقول المقدمة الأساسية إنّ (او جود الله وخصمهه يـجب أن تكـون معرفة يقبل بهـ الـها العقل وتدخل في قوانين المنطق"(0) . وبعد أن أثبت الكتاب أنّ معرفة الله لا بلّ منّ منها، وبعد أن ذكّر بأنها تشمل معرفة طبيعته، يستعرض أربعة أنواع من المعرفة (بالبرهان ، بقياس الشبه، بتخمين المـكن والمناسب، باستبعاد اللامعقول)، كي يطبتها على مو ضوعه الراهن . ويتّسم هذا التطبيق بسمة غائية واضحة، ، ويستكمل الفصل الثاني من الكتاب هذا الاستدلال العام بالتأكيد على وجود عناية إلهية وثواب أو عقاب وهذا يتيح له، في الفصل السابع، أن يتدرج في الاستدلال ليُشبت وجود مبدأ مناوئ


 مشهد العالم المرئي إلى النظام اللامرئي الذي يتحكم به، يشرح الكاتب رنضه لكـل خلق من العدم، بإدخاله في السياق الفارسي المقو لات الئي اليونانية عن الفيض والكيون والفساد . (و هذا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة، إذ يستطيع الله أن يُبيـد مـا أخرجه من العدم) (كما يقول جان دي ميناس) (7)

هنا الموقف العقلاني هو مـا يفسر أن نقد الأديان الأخرى لا يتم وفق ترتيب زمني، بل وفق ترتيب منطقي (نسبياً) . فالإسلام يأتي في المقام الأول لأنه يـجسّد بشكل جليّ للغاية المعتقد التوحيدي (moniste) . يقول الكاتب: :(أتوجه بالحديث أو لاً إلى المنظّرين القائلين بمبدأ واحد أحد والمدّعين أنّ هناك إلهاً واحداً محسساً

$$
\begin{align*}
& \text { المرجع نفسه، ص } 70  \tag{0}\\
& \text { المرجع نفسه، ص ص با } 1 \text {. } \tag{7}
\end{align*}
$$



## FOR QUR'ĀNICTHOUGHT it raze

وحكيماً وقديراً وكريمأ ورحيماً، وأنّ الأفعال هي إما صالحة أو أو طالحة، وأنّ الحق


 بالتفصيل (لأننا نجد أننسنا هنا أمام ركام من النتائج الناجمة





ويعبر المقطع الأخير ، الذي هو بمثابة خلاصهة لجوهر السجاله، أحسسن تعبير عن








 الآخرين، وإيجابياً بتطبيق مبدأ الهوية.
وبعد أن ينظر الكتاب في الإسلام، يبدو النظر في الأديان الأخرى وكأنها التزي بمعيار التعاقب الزمني: اليهودية ثم المسيحية (بكنائسها الرئيسية الثلان) ثم الما المانوية ولكن المؤلف لا يشير إلى ذلك بصر احة إلا في معرض كالامه عن الثانية، بتوكيده أن

$$
\begin{aligned}
& \text {. IYV المرجع نفسه، ص (V) } \\
& \text { (N) }
\end{aligned}
$$

(أصل الأديان الثلاثة المعروف هو اليهودية، لنا عندما ندحض واحدا الاندة منها نصيب في

 المستويات، متفاوت بدوره في مستواه الفكري .
وفي الواقع نجدنا أمام نوع من تقسيم الاختصاصات . فنقد اليهودية لا يتعرض
 الإسلام. ولئن توقفت النقطتان الأخيرتان عند ترددات الإسلام وتوكيداته المتانـاقضة
 وحكمته||(•1)، فإنّ النقاش بصدد قصة الخلق النق سيدور حول منافاتها للعقل السليم





 النور، حسب طبيعته الو جودية، في علم أدوناي وفكره، فهنا يعني أنّ النّ النور وُجد مـن
 ظاهر اً بنغسه|)(1)

ويرتبط نقد المسيحية ارتباطاً أوثق بالطريقة التي تمّ بها نقد الإسلام : أي أنه

 تثبت الثنوية [ . . . ]. ويظهر من هذا الخطاب كله وجود مبدئين : ويتعلق الأول بـ


ولكن كتاب شُكاند يضم أيضاً عناصر من سجالات الدين الإن الإسلامي ضدّ المسيحية، ،
 على غرار المتكلمين .


 في المعارضة المز دكية لشتّى الأديان التو حيدية . وقد تمّ التحول لاحقاً إلى الـى العربية إما


 الاطلاع عليها. وهكذا يريد كتاب (أباليس الرجيم"، على سبيل المثالى المال، أن يقدم

 المزدكية، قد قُدُّم على أنه قِدم صالإقامة نتاش بين العلماء المز دكيين والعرب والئر واليهود والنصارى في فارس"|" (1r)
وعلى كل حاله، احتل دحض المزدكية مكاناًا بارزاً في المر اجع القديمة المتعلعة



 من الكتابات الداحضة للثنوية بعامة ومن الكتب التي تقدم معلومات عاني والتي لا نعلم بسبب ضياعها إن كانت هي محضض فهرسة للأطرو حات أو أنها تقدم أمئلة على المساجلات وعلى الحجج المستخلمة فيها .
(Y) كتاب أباليس الرجبم، ص بr.
(1§) كتاب التوحيد للماتريدي عن المنزدكيين والمانويين معروف، أما نص الأنـعري (امقالة غير الإسلاميين" فقد ذكره ابن تيمية اليمي (10) مونو : الكتابات الإسلامية عن الأديان غير المسيحية، مصدر آنف الذكر .

ولأن المانوية لم يكن عندها (كتاب مقدس" فإنها لم تتمتع بنصاب "الذمة) . ولذا



 التباينات الكبيرة، بله التعارضات العنيدة بين المزدكية والمانوية؛ ولكن بالنظر إلى الـى
 ذهب بهم الظن أحياناً إلى أنهم يستطيعون التصدّي للثنوية بصورة عامة) (IV)
من اللافت على كل حال أنّ الثنوية، إما بذاتها أو ببعض أشكالها الخاصة ، قد





 محاضرات تدافع عن المبدأ الثنوي. ولكن لا لا شيء في في ديوانه يثبت ذلك (19)، ولم تتعّد موضوعات احتحجاجه الأخلاق العامة، وليس فيها ما يتصل بالمحجال الميتافيزيقي سوى تو كيد حرية الاختيار .

 الزنادقة") أو (اعارف الزنادقة) . يسعنا الافتراض إذن بأنّ الثنوية استمرت نشيطة في

$$
\begin{aligned}
& \text { (I7) يحصي مونو عن الفترة نفسها وسابتتها أربعة عشر دحضاً ضلّ الثنوية حصراً. } \\
& \text { (lV) المصلر نفسه (IV) }
\end{aligned}
$$

(انظر مقالة فان اس عن إعدام صالح بن عبد القدوس، وقد استعادها بإيجاز في كتابه عن علم

( ) غ غولدزيهر : "صالح بن عبد القدوس والزندقة)، في (وقائع مؤتمر الاستشر اق التاسع"، لندن . 1^9\%

العالم الإيراني بخاصة، ولكن لم يبق لها من وجود في باقي العالم الإساذمي، ولا





 أحياناً في المحافظة على النصوص التي ضاعت. وفي هذا الصدد لا باّ من التأكيد على نتطتين :
() الثبات الملحوظ للنصوص القديمة. إذ ما كان الكتّاب يترددون في التودة إلى دحض حركة انترضت منذ أمد طويل، أو ما وجدت قط فـ في المي المنطقة التي كتبوا


 تحتل البردصانية والمرقيونية مكانًا مرموقاً (Y)










$$
\begin{aligned}
& \text { (r.) المرجع نفسه، ص } 19 Y \text { (Y) } \\
& \text { (Y1) المرجع ننسه، ص 19V (Y) }
\end{aligned}
$$

التوحيد تحت مهماز الثنوية

فاقم من هذا الخلط بين الإسالام والمانوية أنّ المؤلف المجهون اعتمد هنا هنا على كتاب سابق لـم يتحرج من استقاء معلوماته منه بلا تمييز لأنّ كل همه كان إثبات سعة (r)

من خلال هنـه الاستمر ارات والتراكمات، بله التخليطات، نشهج ارتسام نوع من ثنوية غير دينية قابل لأن يتطور بذاته لناته ولأن يطرح عدداً من الفرضيات التا التي لم


 الكاتب ملياً حول هذه السمة الأخيرة، ويعرض بدقة أدلة المعتزلة والمانوية، بلدها الماً من
 ومروراً بأسباب الخلق ، ووصولا إلى مسألة مشروعية عقاب الكائن البشري، الذي

 فكرة التكامل في اتجاه ثنوي، بححيث ينوب هنا النكامل مناب تناب تناقض مبدأيْ الخير والشر كما تقول به المانوية . وعندئذ يمكن أن تنوب مناب الثنويات الدينية التقليدية
 بو جود خالقين (اثنين متوافقين متعاونين لا متضادين متقاومين")" (r)". وتضع الثانية على قدم المساواة (التعاون والتقاوم"، مغتر ضة بالتالي أنهما يستطيعان التناغم على التى مستوى تغسير الظواهر، وتطرح المسألة معتبرة أنهما كليهما ينحدران ان من قِبل المشيئة والإرادة اللتين لا تقعان تحت الإدرالك ، لا من قبل النظام والدفاع الظاهرين الناجمين
 لا يمكن أن يكونا مطلقين إلاّ في التو حيد.

Jerusalem انظر س . هـ. غريفيت: Islam and the Summa Theologea Arabica في مجلة (Y)


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y0) المرجع السابق، ص (Y) }
\end{aligned}
$$

نلمس هنا التوتر المباطن لكل مجهود يسعى إلى التبرير العقلاني للتوحيد
 المطلق؛ وتعليله عقلياً إنما يعني مقارنته وربطه بغيره. ذلك أنّ المنطق يدفِ أسِّاسِأِ إلى الإقرار بالنسيبة .


 صحة هذه التهم. أما نحن فيحظون باهتمامنا على الصعيد الفلسفي من خلايلال الآليات الثقافية التي اعتمدوها الـيا
r ب) الورّاق (بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)

## تأسيس لمنظومة

بعد ابن المقفع بقرن، تغيّر المشهد الثقافي للعالم العربي كثيراً أ فلم يعد من
 ظهور علم الككلام. والمغارقة أنه من داخل علم الكيلا


 أنها اعتبرت أشكالاً هامششية من الإسلام، بل متخالفة له. ويرى بعضهـم أنّ هدف
 المجابهة هي المهمة بحدّ ذاتها، لا الأفكار التي طرحت، وليّا ولذا يصعب جداً على المؤرخ أن يصنّة مثل هؤلاء الكتّاب .
لا نعلم أشياء كثيرة عن أبي عيسى محمد بن هار ون الورّاق (بَ) . لقد عاش في
(Y (Y) خلاصـة أحدت المـعلومات عن ابن الورّاق قدّمهـا د. توماس في مقدمـة كتابه مسـاجلة ضـد المسيحية في الإسلام الأول، ص ع Y Y Y
Anti-Christian Polemic in Early Islam. Abu Isa al-Warraq's (Against the Trinity).

بغداد وعُرف كشاعر، لكنّ قصائلده لم تُحفظ ．ويقول المعتزلي الخيّاط－وهو أقلم شاهد عنه－إنه كان ينتمي إلى ملرسة الاعتزال، ولكـن بنزعات شيعية؛ ويُقال إنه ترك في نهاية المطاف الشيعة لأنّ تعاطفه العميق مع المانوية جعله يرفض الخليفة الرابع عليـاً لتسبّبه في سغك دماء كثيرة ．ومن خلال الأقوال المشوشة التي أوردهـا الحخيّاط نستطيع أن ندرك أنّ الورّاقِ لم يقطع صلته طوعاً بالمعتزلة، ولكنه هو وابن
 يكون قذ اتخذ موقفاً عدائياً من الإسلام ．ومع ذلك مات في السجن، علمى الأرجح ．مヘTY－NTI هナ

لا يتفق الشهود اللاحقون حول التشيّع المفترض نلوراق ولا ولا حول ثنويته المحتملة ．أما النعطة الوحيدة التي أجمعوا عليها فهي الاعتر اف بطول با باعه في تاريخ الأديان．ولئن لم يصلنا سوى عناوين كتبه المتعلقة بهذا الموضوع، فإننا نجد عناصر كثيرة من تبحّره تناقلها لاحقاً الكتّاب الذين اهتموا نصوصاً حول الشيعة（تصف تنوع فروعها وتشاركُ أيضاً في السجالن، ولا سيّها ضد أنصار الخليفة عثمان）، وتدحض الثنوية بعامة والمزدكية بـخاصة، كما تـنـارحض اليهودية وشتى الكنائس المسيحية ．ونعرف هذا الملمحح الأخير أكثر من غيره من خلال الاستشهادات المهـمة التي أوردها الفيلسوف اليعقوبي يحيى بن عدي في رديّه عليه．ولكن الكتاب الأهم يبدو أنه ״اكتاب المقالات＂（ويسميه هو نفسه（اكتاب
 إسا（مية كمسألة الإمامة، كما شمل نقاطاً تتعلق باليهودية والثنوية والمسيحية بدون النا أن يكون هدفه السجال، الشيء الذي كان من شأنه أن يصدم المسلم！

علاوة على غناه واتساعه، يتميّز هذا الكتاب المختص بتاريخ الأديان بتماسكه ． ويصدد فحص المسيحية حصراً، استطاع د．توماس أن يؤكد أن مختلف نصوص الورّاق تتكامل فيما بينها（「N）

إن كانت مسألة انضواء الوراق تحت لواء الشيعة لا تدخل في صميم دراستنا،

11• الخّيّاط：كتاب الانتصار ．نشره وترجمه أ．نادر، بيروت، 190V（YV） ov Anti－Christian Polemic．．．（YA）

تبقَ مسألة اتهامه بالثنوية مسألة مهمة جداً . ولكن حقيقة موقف الورّاق ليست


 اللاحقين، على شدّة تبحّر هم، كالأشعري والمسعودي ، لم يعون المودوا إلى الكالام عن




 النوبختي تصدى لدحض هذا الكتاب، ولكن الردَّ لم يصل إلينا . وليّن توقف عبـد









 سترومسا)(rY)، وبين نصير للفكرة القائلة بأنّ الوراق لم يُنهم كما يجب لأنه كان

ناقلاً مدققاً للمعلومات ومتكلماً متطلباً لم يتوقف عند الأثكال النافلة في السجال


 الانتقادات الموجهة للمسيحية، وأخيراً عناصر نقد الإسلام، آخذين بالاعتبار الانبار أنه إن تكن العناصر الثانية قد شكلت مجموعات متناسقة، فإنّ العناصر الأخيرة متناثرة لسوء الحط




 يقال، إلآ التولد، أتعلق ذلك بالملائكة أم بالشياطين (في حالة الشر الشر ) أما الإنيا الإنسان
 يستولي الأول على شكل الثاني وتتلاخلخل أعضاؤهمها. ويتساءل الورّا القاق إن كان هان هذا
 بدايات المانوية أصبحت مهمة بسبب المجابهة مع الإسلام . وبصصورة موازية يشرح


 ويربطه بجلْد السماء وبحُزَم الضوء وبأركان السيادة، وهي أمور لا باّ منها لعملية


$$
\text { رقم } 0 .
$$



 المـانوية؛ مرجع مذكور سابقاً، ص

التطهر (يلاحظ كولب هنا أيضاً أنّ هذه العناصر التي لا يستطيع الدسلم أن يطعن بها




 ابن المقفع. وقد أمكن لكولب أن يتكلم عن ("نزع للأسطرة) عن المانوية، برسم






 كان يعرف كيف يجمع بين العرض الرائع والنقد الصارم م إنه فتط التباين القائلمائم بين
 عصر الورّاق طبقاً لما قاله الشريف المرتضى .
 وحُعظت على الأخصص بشطريها المتكاملين : العرض والسجال (YV)، مما ينمّ عن
(ro) انظر ج. مونو : المغكرون المسلمون والديانات الإيرانية ـ مرجع مذكور سابقاً.
. 91 . Anpassung..." : «Er entmythologisierte" (r7) (rV)
 العرض والجزء الأول من دحض فكـرة الثالوث في كتابه .... Anti-Christian Polemic ، وهو
 التجسدل"، ونشره 10. بالاتي في سلسلة C.S.C.O، • \& (التر جمة، لوفان، 19AV) .

مزايا الکاتب الني خاض في هذين المجالين، ومما يجعلنا نفترض بالتالي أنه دلر على المزايا نغسها في نقده للثنوية . إنّ نص ما قاله عن المسيحية لا يُفترض أن يكون قد تجاوز المقاطع الخمسة




 نتائج جملة ما كتب عن مسألة صلب المسيح (الفقرة 10) .


 ونقاط الاختلاف كذلك. وقد أتى العرض دقيقاً مورداً للمفردات التقنية الخاصة بكل
 - بالنسبة للحالات التفصيلية - إلى التقديم الذي قام







 في هذا الصدد، تبقى الثغرة الوحيدة - دون التخفيف من فداحتها - هي تقسيمه

للمذاهب الحية إلى أطروحات منطقية . وصحيح أن هذا كان يقتضيه النوع الأدبي

 للجانب النقدي في عمله .

إنّ ذلك التقسيم متين البناء، ويتقيد بمبدأ التناظر : فنقد الثالوث يبدأ بتحليل

 ينتقل إلى دحض كل كنيسة على حـلى . وهذا مهما يخلق انطباعاً لدى قارئ هنا الكتاب بأنّ هناك حلقة تنغلق على نفسها، ونظامية منهجية لا يمكن الإفلات منها. ولكنّ هذه النظامية تتجلى في التفاصيل بـخاصة . فالورّاق يفحصر، بصدد كل


 تلك النظامية فيعّد النداخلات المحتملة للمغاهيم، ويعطيها صياغة واضحة و و والورّاق

 السجالي والدفاعي لكتّاب من أمثال "رامون لول" Ramon Lull الذي طبقه في كتابه
 إلى ديكارت ومطالبته بتمحيص شامل للقضايا بكل تفاصيلها . ولمرتين على التوالي يشرح الورّاق بنغسه سبب سلو كه هذا النهج الذي يقوم له
 فيه بذكر الأوجب فالأوجب والأقرب فالأقرب، قاله الخصم أم ملم يقله؛ ثمّ يساق الـم إلى آخِر ما فيه من واجب مهما يُظَنّ أنّ الخصم يتعلق به، ولا سيما إذا كان الكالام
 (६1) انظر دومينيك أورفوا: إنعام النظر في الإسلام. المفترضات الإسلامية في (فن) راموذ لولى.

$$
\text { باريس، •191، ص TVV-Y } 79 \text {. }
$$

التو حيد تحت مهماز الثنوية
FOR QUR'ANIC THOUGHT
مخلداً في الكتب، لا محاورة الخصم، لأنّ المحاورة إنمّا تكون على قدر ما يلفظ به
 واجبه، وإن كان فيه تقديم ما لعلهم لا يختارون الإجابة به، وتأنهير ما لعلّهم يعولون عليه. وكلّ فقد أتت عليه الحجّة وأتى عليه البيان بعون الله ومنه . وليس ببعيد أيضاً

 ورع لـ في دينه، أو لا علم له بما يجب له وعليه في مذهبه، فنزل أصله وألها وأجاب بخلاف أجوبة أصحابه، واحتال بكلّ ضرب
 ويُغيضان منه في واجب وغير واجب، ويدور صحيحه وغير صحيحه على ألى ألسنهما أو
 وأحوط على كلّ الوجوه، سلك المسؤول طريق الكلام أو حاد عنه، أنصف فيه أو ظلم، ولا سيما إذا كانت معرفة ذلك مما يحتاج إليه|"(ז').
"إنّن معظم هـذه الإمكانات [التي أوردنـاهـا]، لا يـعبّرون عنهـا أبـلـاً؛ ولكـنـا
 بكل ما قيل، وحرصاً على شرح ما زُوي وعلى مضمونه . وشئنا أيضاً ألاً يتمكن أحد ألا





نرى هنا كم أنّ مقتضى الإحاطة الشاملة بجمميع التفاصيل رئيسي في نظر


Anti-Christian Polemic... (६r)

 معاصرة. المّتر جم) .

الستتاجات جديدة ممّا عرضه . قال : "ولو لا كراهة الإطالة لبسطنا هذا الكاملام أكثر من
 باب ذلك ورسمنا فيه رسماً يسهُل على من أراد بسطه وتفريعه والزيادة فيه ما أراد من


إنّ هذا اللحرص على الإحاطة الشاملة وتناول المسائل من جميع جوانبها هو ما
يميّز الورّاق عن باقي المتكلمين الذين يردون على كل نقطة بأختها. ومن المسالم المالم به عموماً أنّ هذه الخاصية ناجمة إما عن تأثير الفلسفة، ولا سيما منطقية الكندي الكا الذي جابه هو أيضاً المسيحية (انظر ا. آبل . A. Abel)، وإما عن إرادة مشتركة في الوقوف على مستوى غير طائفي (د. توماس). وبالفعل، لا يحيلنا الورّاق إلآل إلى قواعد منطقية يعتبر ها قواعد كونية، وعلى كل حال يقبل بها النصارى . ولا يستشهـد لا بالأناجيل ولا بالقرآن (خال مرة واحدة) . وهذه النقطة مهمة لأنّ المساجلات فيا في ذلك الوقت تأثرت كثيراً بمقولتين قرآنيتين : من جهة أولى الأولوية المُعطاة في مسألكة يسوع كابن لله، وقد تجاوز الورّاق هذه الأولوية ليكون - على الألى الأرجح - أول من من



 كان الورّاق هو أول من سعى إلى ألى دراسة كل دين على حدة، مستخدماً قلدر الإمكان معايير حيادية.

ولكن، في الوقت نفسه، بقيت الخلفية الإسلامية ملحوظة جداً عنده. فمنطقيته هي منطقية حسية، إذ تعني فيها الكلمة بالضرورة شيئاً . فكما أنّ المتكلمين ينظرون في القرآن ويرون، بخاصة في الآيات التي تتكلم عن ماهية الله، أنها مقولات قابلة للتحليل حسب القواعد الدقيقة للنحو العربي، كذلك ينظر الورّاق إلى النصوص النصرانية بحيث لا يتم الخلط فيها بين الصفة والعلاقة (الآب/ الابن)، ولكن ينظر إليها تلقائياً على أنها (صفة") في اللغة تعود إلى موصوف واحد . بل أبرز د. توماس

مقاطع حاول فيها الورّاق جاهداً أن يستعمل لغة محاوريه ذاتها، ولكنه انقاد فاستبل المفردات النصر انية بمغردات المتتكلمين (0؟)













 الحلول المقترحة، أنّ ابن عدي تطور تحت تِت تأثير تلكَ الاعتراضات التي التي أخذها جميعها على محمل الجدّ .




ونقاشاتنا . إنّ مجزّد التذكير بشتى الفصول التي تؤلف رسالثه حول التجسّد من شأنه





 تحذّي النبي لليهود لتطبيق حكم الله، أو عن الصفة الأدبية للقرآنَ، الخ . وبوسعنا أن نتساءل إن كان الحفاظ على النصوص في حالة من التئن التشظي المغرط هو السبر


 شُكل تقليدي قد يتراهى له كخصم من الداخل، مهما أفسح في المجال لأن تُلصق به تهم الزندة.

 أنّ الورّاق لم يهاجم شعائر الصلوات والصيام مـع أنها هي أيضاً لاعقلانية، ثمّ إنّ للحج جذلوره في التراث الـربي في حـين أنّ الورّاق كتب مـا كتب في بيئة





 كانت مشكلة نسب هذه الأطروحة إلى هذا الزنديق أو ذاكك سسألة في غاية التعقيد. حول العلاقات الملتبسة بين الورّاق وابن الريوندي، النظر د. توماس: Anti-Christian Polemic، ص و و Y Y Y وما يليها

إيرانية(م) . ويُقال أيضاً إنه هاجم الحجر التقليدية التي تعترف لمححمد بصغة النبي:


 موسى وعيسى، ولم يلجأوا قط إلى هذا النوع من الحجج. با ب) التأكـيد على أنّ




 المكّيون منهمكين في أمور أخرى تشغلهم عن المن المناظر المرة الأدبية، أو أننا نستطيع






 نظراً إلى هذه التهجمات على نبوة محمد، يميل المرء للعودة إلى التعليليل الذي



(0. (0) انظر ج. فان إس : "ابن الريوندي أو صُنع الُصورة) (بالإنكليزية)، مجلة الأبحاث، الُعدد YV،
19V9-19V^، ص 1^.


 وبالتالي قد يطال حتى تأويل الأئمة للنبوة . وثالثها أنها يتعين الإشارة إلى أنّ العـا العبارات





 هذا يأخذ سمة العقلانية بالأحرى .






 بنهج واحد دون البحث عن مخرج يكمن في الشوراهد المتعددة التي يتم الختيارها




 فقرتين حفظهما لنا التوحيدي عن كتاب (المشرقي" يمكن أن تندرجا في هنا

السياق. . قال : (إنّّ الآمر بما يعلم أنّ المأمور لا يفعله سفيه، وقد علم من الكفّار أنهم لا يؤمنون، فليس لأمرهم بالإيمان وجه من الحكمة [ . . . ]. المعاقِب الذي لا لا يستصلح بعقوبته من عاقبه، ولا يستصلح به غيره، ولا يشفي غيظه بعقوبته جائر ،
 ولا يشفي غيظه بعقوبتهم، فليس للعقوبة وجه من الحكمة"(07) لا لا بمقارنة هاتين الفقرتين مع شهادات أخرى نحصل على الترسيمة التالية : () إنّ المعايير الإسالامية للصحة تنقلب على نفسها. فالتحقق من هوية كل عضو من سلسلة
 شاهد أول لا يخضع للمر اقبة . Y) إنّ النص المنزل لا يتناقل إلآ بالاستناد إلى سلطة شخصٍ واحد . ب) إنّ هذه الآيات الدّالة على صدق هذا الشخص ليست حاسمة وقد تكون محض ظواهر طبيعية جرى تفسيرها خطأ على أنها عجائبية. ع ع) المقياس الفيصل هو التوافق مع العقل . 0) ولكن يـجب التعامل مع البراهين العقلية بحذر ، ويتعيّن أولاً إجراء فحصص شامل .

 يلحض آراء واحد من أتباع (السفسططائية) كان نفى كل شكل من أشكال الحقيقة أو
 وعندما طالب بها صاحبها، سأله هذا الشخخص إن كان متأكداً من قدومه ممتطياً إياها، وأجبره في النهاية على الاعتراف بأنّ هناك أشياء مؤكدة وثابتة، وبخاصة فكرة
 لكواقعة الدينية بما هي كذلك. هناك مقطع طويل من كتابه عن البلع - ومدار الكلام فيه عن الدهرية - حفظه لنا أحد كتّاب المعتزلة من القرن السادس هـ الـا الثاني عشر م، رُيُظهر لنا الورّاق مهتماً بمقو لات الدهريين، ومفصِّالًا الاختلافات بينهـم بحذق، ،
(07) أبو حيّان التو حيدي: كتاب الإمتاع والمؤانسة، نشُره أححمد أمين وأحمد الزين، القّا القاهرة، الطبعة

 (ow) عبد الكافي: الموجز، مرجع مذكور، الُجزء الأول، ص (ON-YA)

ولكن بدون أن يُستشف منها تعاطف خاص أو أن تُستبعد إمكانية تفنيد يأتي
 للغاية، ولكنه صريح لا مماراة فيه.

اقترحج. فان إس المقاربة بين اعتراضات الورّاق على الإسلام وبين تصور
 على الشؤون البشرية وحدها دون التصني




 عن تعاطف فعلي مع مذاهبهم، بل لأنه وجد فيها تسامحاً نسبيباً، مهـا أتناح له أن أن يخلع صغة نسبية (relativiser) على جميع المأثورات.
مرة أخرى يبقى ما تخفيه الصدور عصي المنال، وسيبقى على الأرجّع تقدير

 فيها يخصنا نحن، فعلينا أن نتوقف على الأقلى عند الند نقطنين رئيسيتين :

1) النهج الذي انفرد الورّاق بانتهاجه على مر حلتين :

 رأينا أيضاً ما أبداه الورّاق من اغتياظ في معرض كالمامه عن المن المسيحية عندما لاحظ التقلبات في عرض المعتقدات، ومححاولات هذا أو ذاكُ لإيجاد المخارج، وانفلات





الأقوال في المناظرات الشفوية، الخ . ويكاد هذا الملمح يدخلى في باب الأسباب الانضواء تحت هذا المعتقد أو ذاك")، كما نظرنا فيه أعلاه. وبيدون ألن يصنّف الورّاق هذه الأسباب مبدئياً، فإنه يستبعد فعلياً أشكال الانضواء الناج النمّ عن العادة أو عن إكراه الوسط الاجتماعي، الخ، كما يستبعد الدوافق الفائقة الطبيعة . ولكن لا تدور له في بال الإشكالية (البسكالية) كما أثارها حنين بن إسحق، بل يصطف بشكل كامل إلى جانب (إله الفلاسفة)"

- ولكن هذا الاقتصار على الاعتراضات الجزئية يتأدى مع ذلك إلى نتيجة إيجابية، وهي تطوير استعصاء منهجي يصل إلى حذّ التر كيب. ويتألّق هذا النوع من الاستقصاء في تحليل الورّاق للنصرانية، وهي دين أسرار يثير مسائل تتعلق بالأقانيم والأشخاص والطبيعتين . . . ولكن هذا الاستقصاء المنهجي يمكن أن ينطبق أيضاً

 الورّاق في المر حلة السابقة عند معالمهـ العَرَضية، تدرس الآن في ذاتهِ التها ،سواء من حيث تعارضها مع العقل المتعقّل ، أو مع المطلب الأخلاقي كما سبق أن طرحه ابن المقفع، أو مع مطلب دفع الإنسان إلى الكمال . مها يعني أننا هنا أمام "ادين في حدود العقل فحسب"|"(*)
Y) في هذا النهج يبدو أنّ الثنوية تلعب دوراً حاسماً. ففي مواجهة النصرانية وجد الورّاق نفسه إزاء عملية عقلنة لها تاريخ عريق يعود إلى سبعة قرون . ومن ثم ثم لم يتوقف إلآ عند أشكالل الشطط في هنه العقلنة كما تراءت له اله أما فـا في الإسلام فلم تبدأ العقلنة إلاّ قبل الورّاق بمدة قصيرة، وقد اصطدمت فوراً بالموقف (السنّي")، أي بالفكرة القائلة إنه ينبغي في هذا الدين الأخذ بـ "السنّة") في الإيمان وإنه يتعيّن على المرء أن يكتفي بالجانب النغسي من الإيمان (الإيمان بنبي، الإيمان بنص، الإيمان الإيمان بسلسلة الإسناد . . . . لقد كان التوحيد (الححسابي") عند الورّاق يربطه بالعقيدة الإسلامية، ولكن طريقته في التفكير تعاطفت دون شك مع اللاهوت المعقلن الذي

[^2]حظيت النصرانية بالوقت الكافي لتطويره، والذي ستساهم انتقاداته في تمتينه، وهذه سخرية من سخريات التاريخ .





 فالتطلعات الإنسانية التي عبّرت عنها المانوية بصين غرائبية تبقى مع ذلك تطلعّاتِ
 وبتوقفه عند العلاقات وبتخفيفه من حدّة الصور ـ وبالتالتالي ألا يكون بانتقاده الأشكال
 الإسلامي أمام تحدي التطور بالمثل؟

「
ابن الريوندي (من متصف القرن الثالث هـ/ التاسع م إلى نهايته)





 إليها حكايات شتى تجد فيها الحكمة الشعبية متنساً لها
 بالألغاز (1') و وكثيراً ما سمّي بابن الراوندي، نسبة إلى مدينة راوند قرب أصفهان .
(I(ا) انظر عبد الأمبر الأنسم: تاريخ ابن الريوندي الملحد، بيروت، 19vo، واستكمهله بمؤلف
















 ويقول الأعسم إنه توفي في الرحبة بعد ذلك بسنة.
 الرقم الأول هو فقط تاريخ السنة التي غادر فيها بغداد . أما وفاته الحقيقية فـحصنا



> (7Y) انظر الأغسم: تاريخ ابن الريوندي الملحد، ص 9-9 ب.




$$
\text { الإسل>مية، السنة 7؟، العدد Y، 19VA ، مرجع مذكور، ص } 177 .
$$

العاصمة. وفيها تردد إلى مجالس المتكلمين وبرع بسرعة في فن السجال . والم والحال






 الريوندي بعد عام •




 تكون الانتقادات التي وجها التها إلى شيو

 في بعض لوائح أعماله عناوين لكتب بعينها وردوداً عليها بقلم الكاتب نفسانه







 في عمله اللاهوتي

التو جبد تحت مهماز الثوية

إذن يتعلق الموضوع بنزاع نشب بين أوساط فكرية مـختلفة . فقـد كان ابن
 كانوا يعتبرون بالتالي أنّ التفكير النظري اللاهوتي لا طائل تحته . وبذلك يكون يكون قد








 يقون، وبالمغردات التي يستعملها، لا يمكن أن يكون مسلماً الأ قويم العقيدة . هكذا مثلاً يستطيع مؤمن من المؤمنين أن يعبّر عن بعض الشكوك الّ ، ولكن لا لا يستطيع أي

 ومغتاظ، لا يعرف إلاّ الموت دواءً للمرض (70) ولكنن لسنا هنا في معرض الإجابة عن مسائل تاريخية حصراً إ إنما يدور حديثنا

حول الأهمية الفلسفية لابن الريوندي وكتاباته، فكيف ننظر إليها؟
 بالمعنى الاحترافي للكلمة، وبين الفترة التي تصرف فيها كمفكر حرّر . ففي الأولى
 (مقالات الإسلاميين") . إلاّ أنه، في الثانية، حاول أن يكشف الجانب اللاعقلاني في

$$
\text { (گ) ج. فان إس : قراءة استرجاعية . . . ، مرجع مذكور ، ص } 177 .
$$


.1V9-1VA ص. 1992 ، r

كل مذهب (77". ولكنْ هل كانت هذه المعارضة معارضة مطلقة؟ لو عدنا فقط إلى ما كتبـه الأشعـري لو جدنـاه لا يـذكر ابن الريو نـدي إلاّل ليجعله ينطق بآراء الآخرين أو ليظهره كمممثل لفريق بعينه، كمـا في تعريفه لإيمان بأنه تصليق، وفي وني هنا سبت للأشعـري نفسهه . ولكن ابن الريونـدي، في نص طويـل نوعـاً مـا، يتـكـــم بـاسـمـه الشخصي، وهذا في معرض تححليله لظاهرة (القتلل") . ويظهر هنه أنه يميّز بوضوح بين السبب (الضربة) وبين (الكرد) اللذي يُحدثنه السبب في جسم الضـحيّة. فقـد تستطيع الروح أن تنتصر في ا⿴الرد"، على الأقل لفترة من الزمن، وفي هذه الحالة لا يو جا قتل، مع أنّ الضحيـة تـموت (TV) . وهنه المسألة ، العادمة الأهمـية ظـاهرياً، تعاود ظهورها بكل نتائجها في تفنيد الخياط . فقد كانت المعتزلة تدافع عن معولة (التولدّه" . فني فنل من الأفعال، يخضع الوسيط للقدرة العرَضيّة للفاعل ؛ ولئن انتهت قدرة التأثير مع انتهاء الفعل ، فمعنى ذلك أنّ القدرة هي الفاعل الحقيقي للفعـل . هنـا يعترض ابن الريوندي قائلاً: إذا جرح نابلٌ رجالٌ ومات قبله، تفضي هنه النظرية إلى النتيجة العبثية التالية : إنّ ميتاً قَتَل حياً . ويورد الخياط في ردّه في وني (اكتاب الانتصار" على ابن الريونلي أربعة احتمالات، وأربعة فقط : أن تكون النتيجة من عمل الله، أن تكون من عمل السهمم، أن تكون بلا سبب، أو أن تكون من عمل النابل . وللوصول إلى الافتراض الرابع، يُلغني بسرعة السببين الثاني والثنالث، ولكن جوهر ردّه يكمن
 الريوندي يعني أنّ فاعلاً يستطيع أن يفعل بلدون أن يترك فعله أية نتيحة إذا كان الله
 مذهب أهل الحديث هو الذي سينتصر في هنه الحال لاحقاً؛ وفي الحقيقة إنه هو الني يُخفي الحل النذي اقتر حه كاتبنا، وهو حل لا يندرج في أي احتمال من تلك


(77) ج. فان إس : الهرطقة والشكاكون . . . مرجع مذكور . (الأشعري، ويذكره الأعسم في كتابه تاريخ ابن الريوندي الملحد، مرجع مذكور، ص (IV)

وبخاصة، ييعدها عن كل اعتبار يقول بالنعل الإلهي، لأنّ الله، طبقاً لوصغه، يكتفي













 أدينك"، وبين الأطروحات التي رآها الخصوم عامة جداً.







$$
\text { (79) الأثشعري، المرجع المذكرر، ص } 9 \text { ع. }
$$

 عنوانه (بالفرنسية): العصر الكلاسيكي والأفول الثققافي في تاريخ الإسلام، مصلر سبق ذكره.


ويركز الأعسم من جهته على أن ابن الريوندي لجأ كثيراً إلى الطرق السفسططائية، ،
 إلى أنهما متعارضتان، وليفترض أنهما كلتيهما تحمالان جانباً من الحقيقة، دون دون بحثي




 الريوندي (إنما عمل الكتب التي شنّع بها عليه معارضةً للمعتزلة وتحا وتحدياً لهمّ، لأنّ











 الأمر يدحضونه ولم يتبنوا بعض طرو بحاته إلاً في وقت متأخر ، وفقط عن طريق الصـذة
(Vr) الأعسم: كتاب فضيحة المعتزلة، المرجع المذكور ، ص (Vr) (VY) الشريف المرتضى، حسب استشهاد الأعسم به: تاريخ ابن الريوندي الملحد، ص (V) 99 (V)


ولكن يمكن أن نذهب أبعد من ذلك. على سبيل المثالال، إذا قرأنا الصفـحات

 كل شيعي رافضي، أي أنه يرفض شرعية الخلفاء الثلاثة الأوائل قبل علي. إنه أنـئ أساساً



 كل تعميم مفرط (V7) . إنه يدافع إذن عن الحق في اتخاذ مو اقف فردية، وهذا وأمر أمر لا
 أهل السنّة التقليديين، ولكن دون أن يفهم أبداً موقفه ذا النزعة الفردية .











 الاعتقاد بأنّ حالة محكدة للأجسام سبقتها، وهكذا دواليك دون الخلوص إلى بالى بداية.
(VI) انظر الخِياط : كتاب الانتصار، مرجع مذكور، المقطع الثاني.


ومن هنا نستخلص أنها قليمة)"(VA ). وهكذا فإن موقفه حول الخلق يسعى إلى إدخال الفلسفة في إطار اللاهوت : "أما الففلاسغة القدماء والمتأخرون فلم ينفوا الصـانع، وإنما نفوا كونه فاعلا" بالاختيار ، وتلك مسألة أخرى"(Va)
وفضالا عن أنّ كتاب التاج يعارض المعتزلة دون أن يكون أرسطياً بالتمام، لأنّ الأرسطية تقول بوجوب التوقف في السلسلة اللامتناهية، فقد فنّده أيضاً الأشعري وأحد كتّاب الشيعة . ويجب التشديد هنا على الأشعري لأنه أيّد بعضى طرو حات ابن الريوندي (نقل نظرية المعتزلة حول الصنات)(•^)، ولأنّ بعض ردود الخياط تهـف إلى خلق خلط بين ابن الريوندي وبين أهل الحديث. أما الكاتب الشيعي فيؤ كد ما قلناه حول تشيّع ابن الريوندي المزع عوم . قل يكون "كتاب نعت الحكمة") أو "عبـث الحكمة")، حسب هذين الحنوانين، إما مديحاً تهكمياً وإما تأكيداً مباشر اً لـ "اعبث") الحكمة الإلهية . وذهب نيبيرغ إلى أنّ هذا الكتاب هو نفسه الذي سماه الخياط بـ "اكتاب التعليل والتحوير" ، وأثبت فيه أننا لا نستطيع أن ننعت بالحكمـة شخصاً يأمر بالطلعة مع تيقّنه من أنه سيُعصى . بعامة قد يُثبت الله "سفههه) عندما يفرض على خلائقه أوامره ونواهيه . وففي هذا الكتاب الذي اقترب فيه ابن الريوندي من الورّاق، عارض أيضاً أولئك الذين يعتقلون أنّ المحكوم

 أمّا "(كتاب الفريـد") أو (الفرند) النـي لا نـعرفه إلا من خـلال شـاهد أورده ابن الجوزي، فإنه ينفي صحة نبوة محمّد . فإعجاز القرآن لا يستطيع إثباتها، لأنّ أقليدس

(VA) المرجع السابق، ص (Var-rar.





الحجة لافتة للنظر من حيث إنها تلتقي مع مواقف كتّاب أكثر النز اماً بالعقيدة القويمة .

 يقوّض طابعه الفائق للبشُر : "الو كان إعجازه لكونه في في أعلى درج البلاغة لكا لكان لان لا لا حجة فيه، لأن هكذا يكون كل من كان في أعلى طبقة . وأما آيات الأنبياء فخار جة
 يكرّر في هنه النقطة مقولته الشُهيرة حول (الصُّرفة)" (لا تكممن المعجزة في أنّ البشر


 للتناقض . والحال أنّ مشكلة التناقضات في القرآن قد طُر حت في الإسلام على الألى الأقل
 الريوندي أن يردّ الإشكال وأن يتابع شنّ هجماته في الاتجاه نفسه على نحو الا

 مسراحهة (AV)

وفي ما يخصّ (اكتاب المرجان) نحن نعلم فقط أنه انطوى على نقد للاختلافات



(^) ابن حزم: كتاب الفِصـل في الملل والأهواء والنحل، ج 「، ص •ه .
(10) د. جيماريه: مقالته التي وردت فِي الحاثشية VV، ص ^YY - MY.
 ص س זד1 وما يليها
(انظر عبد الجبار نقلاُ عن الأعسم: ابن الريوندي في المراجع . . مصدر آنف الذكر ، ج1،
ص a



الزمردها الذي عُرفت بعض شذرات منه في فترة مبكرة أيضأ(.(9). وبوسعنا أن نربط

 بينهم||(9) ويترك أمر جهنم لأعوانه .
والواقع أنّ ابن الريوندي غالباً ما يكتفي بالرجوع إلى إلى اعتراضا






 حول عدد أيام الخلق، الخ الخ (98)
وقد توقف الدارسون بصورة خاصة عند إحالته إلى البر/همة، الذين اعتير الـير هـم



 حجته وإجابة دعوته، إذ قد غنينا بما في العقل عنه، والإرسال على هنا هنا الوجه
(4. (4) انظر ب. كراوس : "مساهمة في كتابة تاريخ الهرطقة في الإسلام. كتاب الزمرد لابن الريوندي")،







خطأ. وإن كان بخلاف ما في العقل من التحسين والتقبيح والإطلاق والحظر فحينئذ






 معارضة وجود الأنبياء(19)

مما لا شك فيه أنّ ابن الريوندي لم يخترع هنه الفكرة من عنده ، لأنها طُرحت
 في (اكتاب الزمرد") . ونجدها في الفترة نفسها عند كاتب يهودي هو داود بن مرو مروان
 فضائل عقلية وأخلاقية، يستطيع كل عقل أن يصل إليها، فإذا لم يثبتها لم يتميّز عن باقي البشر (...)

قد نميل هنا أيضاً إلى القول، مع فان إس، بأنّ الورّاق وابن الريوندي لم يفعلا
(90) أورده الرازي، المرجع السابق، ص س I I .

 الأدبي والحقيقة التاريخية) (بالإنكليزية) في مجلة B.S.O.A.S.






 rro-ryv

أكثر من العودة في أوساط أمل السنة إلى مقو لات الزندقة في العصر الأموي"(")"


 العلاةة بين هذين المفكرين (†+1) .)











 جدال في أنّ الجميع اعتبروه من تأليف ابن الريوندي لأنه يعبّر عن آرائه .








 الثابت أنّ موقفه المعقلن لهذا الدين لعب لصالحه دوراً نبراسياً .


 في ترسيمة دفاءية دينية عامة. ونحن مضطرون فين هنا إلى أن نلاحظ أنّ التا التأكيد الصريح









 ومع ذلك نستطيع ألا نرى هنا إلاّ تطوراً يتوخى تنظيماً أكبر للمفاهيم - وهذا أمر ستتكلم عنه لاحقأ - ولا يتو خـى التُنيد الذاتيا تير
(1.r) الماتريدي: كتاب التوحيد، مرجع مذكور ، ص 199- - . ب، (وأيضاً ص 19V). وهو نص



(1 ( ) أَورده الأعسم في كتابه (اتاريخ . . ." ص v ع .


أخيراً، ليس من المؤكد قطهاً أنّ المناظرة، كما تقول س . سترومسا، لم إلم تكن





 المقاطع المذكورة. والواقع أنّ ابن الريوندي هو من يخر بير بإجاباباته الطليقة على النهج الأحادي في النفكير . ففي كل مرة كان محاور هي يراجعه بناءٌ على ما ما قيل تواً لها له،
 للمقاربة، وإما لأنه يُطيل أمد فحص المسألة بإدخاله اعتراضاً إضافياً .


 المتماسكة، كما هي الحال في كل عقيدة إيمانية، لا تخشتى شيئاً ما دا دام لا يمنعها






 في أزمنة متأخرة من خلال تحميله كل النكات التي يطيب لهذا الجمهور إطلاقها الـا وعلى الرغم من فوضوية ابن الريوندي، فإنه لا يطلق الكالام عبثأً . ولّن كان كان من الصعب تحايد مذهب خاص به، فإننا نستطيع على الأقل أن نجد توجهانُ فكرياً معيناً

لديه . إنّ تحليله لمسألة (الثقتل" تدل علمى أنه فكر في نتائج قابلة للفهم مباشرةً، بلـون أن يُقحم خلفيات فكرية أو مفترضات مسبقة . وبعامة، يبدو أنه ازداد تو جهاً نحو موقف قريب نوعاً ما من موقف الأوكامي Ockham" (\%) عندما طرح مبدأ (الموسى") : أي إلغاء كل فكرة زائدة أو مغرضة لصالح منطق مباشر ينطبت على الإنسان وعلى الله معاً. وقد رأينا هذا في ما يتعلق بالُحلم الاللهي، ولكـن الأمر يممكن أن يفسر بعض مواقفه الل(هوتية الأخرى : كاختز اله الإيمان إلى التصلىديق لأنّ "كالم الإنسان ما يقوم بقلبه|(9•1)، وذلك لتجنب النهج الشائع الني يبدأ بالكالام ثم ينتقل إلى التصديق ثم إلى مسألة الصدق في هذا التصلـيق؛ وكرفضه النظرية النرية(•1) التي هي بمثابة فرض نافٍ لسلطة الخخيال وصادر عن خلفية فكرية عقائلدية؛ ورفضه الخبر النبوي القائل بـ "أنّ الميت على النعش يسمع نوح أهله") لأنّ "االجسل يحسَّ، والروِح عرض قل بطل"(11"، الخ
 الريونلي في مسار عقلاني نفعي، وهو مسار إن نجح في العصر الحـليث فإنه لمـ يفر ض نغسه إطلاقًاً في زمانه . وفعلا يصوره الماتر يدي على أنه "ايختبر الله بالأطعمة
 يكن يستطيع أن يكتشفه بذاته : أي الأشياء الخاصة بالزراعة ، و كذلك على العكس الأشـياء الخخطرة . ويتر اءى لنا هنـا أنـنا نجـد عنـد ابن الريونـدي نوعاً من الفرز بين
 وجوانبه الحقالانية، أو القابلة للعقلنة على الأقل . يُضاف إلى ذلك أنّ ابن الريوندي
 تصلى للبابا يو حنا الثاني والعشرين حول مسألة الفقر الذي يـي
بالمسيع، وألف كتباً عديدة مال فيها إلى الفصل بين الفلسفة واللاهوت (المتر جم) .






كان يهتم بهذه الجوانب الأخيرة أكثر من الورّاق، إذ كان يعتبر أنّ الإنسان يتمتع طبيعياً بقدرات لا محدودة على الاكتشاف .

 حذفه عن طريق النقد) هي أحكام جزافيـ انـية في نظر الإنسان . وسيقول الغنز اليالي

 لذا حدد الله الحلال والحرام . وقد كان الحان الخزالي مقتنعاً - هذا إذا الـا استعملنا اللغة



 يمكن بل يجب أن يخضع لمقتضيات العقل؛ ؛ فينجم عن ذلك (ادين في حدود العقل


 وطوراً بأنها غير مؤاتية. ومعياره الوحيد هو المنفعة التي لا يمكنها أن تستنفد المدى المعماري للعقل .


 القديم للغاية والسديمي في الغالب، من الاعتراضات الجزئرئية. وبهذه الصيغة يبقى قريباً من ابن المقفع .
وعليه إذا كان من الغلو أن نتول إنّ ابن الريوندي هو مجرد متكلم، وهذا يعني

> (٪) أنظر الغزالي: إحياء علوم الديـن، طبعة بيروت، دون تاريخ، الجزء Y ص ^^^ وتر جمة د .


التو حيد تحت مهماز الثنوية
بقاءه ضمن دين مؤسس، فإنه يظل أيضاً مرتبطاً بالحقيقة المادية للعقائد و(اصاحب



 قسوة الحياة ومهيئاً لأن يقول مثل قوله.
وقبل هذا كله، كان ابن الريوندي شخصاً مرمونا



 وكجدلي ومُلاحظ (وهو مديح يمكن أخذه بتحفظ)، قال إن مكتبة الوزير ابن عبّا عبّاد


 كتب هو نفسه في شتى محجالات الثقافة العـربية الإسلامية، ، بما في ذلك علك علم





 على ذلك. إذ لم يقترح ابن الريوندي، كما فعل الورّاق، رؤية عامةّ تتتضي صرامة

 (IIV) انظر معالة كلود كاهن وشارل بيالا في الموسوعة الإسلامية، الطبعة الثانية، الجزء الثالث، ص 797-79Y

وجهلةً متصلُ لتجليد طريقة التفكير وتعميقه . بل عالج حالة بعد حالة، فرُّذَ عليه
بالطريقة نسسها.

## ؟ ) الإحالة إلى اليهودية الكلاسيكية

 حيويه البلخي (القرن الثالث هـ/ التاسع م)




 الفارابي في الإسالام فتح الطريق إلى الشُطر غير الإسلامي من العالم الثقافي النـي الناطق

 في الواقع إلى هنا الوزير أقوال ابن الريوندي، لأنّ ابن حزم ملم يعرف أياً منهما إلاّا







(11^) ج




$$
\text { .VVr-VTV ص ، 19AV، } \varepsilon-r \text { ، } 1 \cdot V
$$

العقل ما لا يستطيع أن يقدّمه، أورد اسم شخص غريب هو أليشع بن ابويه، تقترب

 أوساط هذه الطائفة لكاتب ذي أصل يهودي قحّ، وهو حَيويَه البلخي . لم تم تصلنا أعماله مباشرة، ولكنها وصلت فقط عن طريق ردود سعديا غاوون عليها وعن طريق



 اليهودي بعامة. بل يقال إنه كتب نصاً مشذباً للتوراة برسم الأولاد، شطب منه كل
 GYV/M10 تدخل سعديا حوالى سنـ

تشكيل الجزء الأساسي منه انطلاقاً من الردّ عليه. ولكينّا متيقنون، بناءًاء على قول
 اللغة. ويميل الناشر الأول للنصّ المعروف، وهر ونو ي. دافيدسون، إلى اللغة العربية،
 دافيدسون، في إحدى الحواشي التي أوردها، استنتح أنّ الكتاب كان مسان مسجوعاً، وكذلك الردّ عليه.
إنّ اكتشاف مـخطوط محجزوء، ووجود تقاطعـات بينه وبين أعمال سعديا من جهة، وبين عدد من المصادر اللاحقة من جهة أخرى، خوّلا دافيدسون أن يعيد تشكيل سبعة وأربعين سؤالاً من الأسئلة المئتين . ولأنّ سعديا كان يردّ أحياناً على جملـة من الأسئلة في آن واحد، فقد كان لا بـّ من تفكيك بعغـهـهـ . وقد أعـاد
 Maimonidean Studies (IY1) جمعها ي. دافيدسون في كتاب مساجلة سعديا ضد حيويه البلخي (بالإنكليزية)، نيويورك،
 العبادة الإلهية؛ ؟ ) المعجزات؛ لبعض المقاطع. واستتج من هذا التحليل أنّ حيويه "الم يكن مجرد جالمع النـ للنجوانب
 (الوضعية)|(1FT)

ولكنّ الصعوبة بدأت عندما اقتضى الأمر تحديد هذه الأطروحات. فبعد أن عاد دافيلسون إلى بعض الدراسات التي كتبت في القرن التاسع عشر ، لغت نظره التشابه
 إعطاء الحق لكاتب من القرون الوسطى كان أكد بأنّ حيويه أصبح زاردشتياً. إلآ ألنّ









 المحتجّ اللذي يظهر في (اكتاب الزمرد") والني كان سعديا يعرفه. ولكن فايدا، عندا ولدما ربط هذا الشخص "(بالفكر الراديكالي الحر") - وهذه عبارة كان يقصد بها الز ندقة -
 بالنسبة للوزّاق وابن الريوندي .
(IYY) المرجع السابت، ص Y^.



$$
\text { . } 91 \text {. } 919 \text {. }
$$

في الطبعة التي قدمهها ج . دي مينـاس لكتـاب (شـكـاندل)، عـاد إلى مشكـلـة المصادر ، ولكن من منظور مغاير آخر . فقد أراد أولاً التخفيف من التأثأثير المانوي
 يكتب سعديا تفنيده بالعربية، مع العلم أنه يفنّد نصاً كتب على الأرجّح بهذه اللغة،



 يتماشى دون شك مع مواقف المزدكيين ومع (اكتاب الزمرد")، استنتج بغبطة قائلا": "إنّ مسائل الأولوية والأبوة هي في تغاصيلها شبه غير قابلة للححل . أما المواضيع الما



|التاريخ بين تيارات دينية أربعة كانت حيوية ومناضلة في آن||(1ro) .

ولكن هل نضع حيويه إلى جانب مؤلف كتاب (اشكاند) ولا لا نرى فيه بالتّالي إلاّ










(1Y0) انظر كتاب شكاند، المذكور آتفاً، ص |A| .

سعديا وآخرون [ولا سيما إبر اهيم بن عزرا] في تفنيدهم لهه إلى (انزعته التهديمية











 أنه جمع لائحة كبرى من الإشكالات والمطالب،(1Yv).


 (مذهب) تعتمده (إنحلة") من الينحِل . أمام عمل كعمل روزنتال لا لا نستطيع الامتتاع عن
 جميع طروحات علماء الاجتماع في القر ن التاسع عشر وفي النصف الأول منـ من القرن


 وحتى عندما نجد سوابق أو موازيات معاصرة لجميع الأسئلة التي طرحها حيويه، لا لا

$$
\begin{aligned}
& \text { (IY7) انظر ج. فايدا، مرجع مذكور، ص (IYV) } \\
& \text { المرجع السابق، ص (IYV) }
\end{aligned}
$$

نكون قد أثبتنا أنه اقتبسها من الآخرين، وأنّ دوره اقتصر على الاقتى الانباس . الشيء


 منتقدة فان إس في ذلك، بأنتا لا نستطيع أن نتون إن حيويه بـي بي يهو يهودياً، إلاّ (بالمعنى الضيّق للهلخة|(*)، وإنه لا سبيل للخروج من اليهودية ولو حتى عن طريق الارتداد الديني (1Y^)

يتعيّن علينا إذن أن نعود إلى المعطيات الأساسية: : ) لم يخرج جي حيويه من


 سيما الثنويون الراغبون في تقويض الر سالة التو حيدية . ولكن هنا لا لا يعني أنه وضع






 عرف آلية المد والجزر في حين أنّ المصريين كانوا يجهلونها؛ ؛ وإنّ المن والسلوى
 السِلمين (المترجم)
ITY (IYN)

 الثامن ودعت إلى العودة إلى النص التوراتي ودراسته دراسة مسمةّة، والتخفيفـ من السيطرة الحاماخية. ولكن الحريدية انتسرت لصالح الربانية (المترجم)

ليسا هبة سماوية خاصة لأننا نجدهما في العديد من الحضارات، ولكن تحت أسماء

$$
\text { شتى يمكن تعدادها، الخ)(rar }{ }^{(1)}
$$

يجب إذن أن نفترض أن التساؤل يكفي نفسه بنغسه، ويجب ألا نحبس حيويه مسبقاً في نظام معرفي مزعوم يُلزمه بأن يكون صاحب مذهب . أما لـجوؤه إلى السجع في صوغ تلك الأسئلة فيُغترض فيه أنه اعتمده ليجعاهِا قابلة للحفظ بالنظر إلى أهميتها، وليس ذلك من قبيل النزوة العارضة كما قد نجد عند ابن الريوندي أو حتى الـى
 الذي نستطيع أن ننسبه إليه هو أيضاً مجموعة من الألمئلة النـي التي طرحها على معاصره

وهكذا، على الرغم من التشابه الشكلي (من خلال لائحة الأسئلة) مع عدد من كتب الدفاع عن الدين في العصور القديمة المتأخرة وفي القرون الوسطىى، فإنّ


 (محاورات حول الدين الطبيعي" لهيوم، حيث يتقدم الاستدلال من خلال استبعاد الطرق الخاطئة (وهذا ما سيسميه ديكارت بالمعرفة الهامة أهمية العلم الوضعي) بدو ند الادعاء بشق طرق جديدة .

يرى حيويه إنّ نعطة الانطلاق يجب أن تكون النـي الكتاب المؤسس للو حدانية للتدليل على أنه في المستطاع النظر فيه على غير الطريقة التي نُظر بها فيه من قبل، وذلك لأنّ الرؤية التقليدية ليست مقنعة. وهو لا يورد أي عنصر خارجي، لا لا لا الفلسفة اليونانية ولا أي لاهوت معين، ولكنه ينظر فقط في النص وفي صياغته من جهة ، وفي موقف الإنسان الحصيف الني لا ينتمي إلى تأويل خاس من جهة ألخرى

 عينها التي نحن بحددها .

ومح أنّ الأسئلة طُرحت غّلى الأرجحع حسب ترتيب النصى، ومع أنها متفاوتة

 متناقضة في صياغتها . ولكن السائل يركز على وجود تناقض آخر أثد خطورة بكثير :





 العلامة الإلهيةية)

هكذا يبدو أنّ هعظم تساؤلات حيويه تركّز على تعدد مستويات القراءة المهكنة
 كانت صياغة النص بالذات لا تخولنا أن نفكر في الله بطريقة مختلفة (أواحد أم مثلث
 (لماذا التركيز على الخططيئة وليس على عالم متناغم وخالد؟) . لا شك أنّ تهمة العقلانية هي تهمة مبرّرة، إذ لا يكفت حيويه عن التساؤل حول


 شيء يخولنا القول إنه، كابن الريوندي، أراد أن يبني وضعياً (اديناً مبنياً على العقل" .
 الواقع، يبدو أننا لا نستطيع أن نفهم حيويه خارج إنـار الطار الحضارة اليهودية : فقد عاصر المحاولات الأولى للتفكير اللاموتي التي حذت حذو المعتزلة، واستشعر ضرورة

$$
\begin{aligned}
& \text { (IYI) (IYY) }
\end{aligned}
$$

التبرير الداخلي بدون إعادة نظر حقيقية، فاكتفى فقط بأن ينبّه ويحذر . والحال أنه عندما يريد المرء أن يبرهن على شيء هو مقتنع به من الأساس، فإنه لا يعسر عليه أن يجد دوماً البرهان!
تشاء سخرية التاريخ أن يكون حيويه الذي حرص على صقل مسائله وصياغتها
 المقدسة . وليّن رغب حيويه في النظر إلى الأشياء (ابطريقة مختلفة")، فإنّ ذلك لم يؤدِد فعلا إلاّ إلى التعجيل في صياغة فلسفة يهودية، على يد سعديا، فلسفةٍ هدفت فقنط إلى "تكييف المعطيات المـنزلة والمـأثورة مـع مـا ظُن آنذاك أنه من مقتضيـات



## الفصل الرابع

## ثلاثة أشكال مستققلة للتطوير

كان بيسع المسائل التي نظرنا فيها حتى الآن أن تكون خميرة للتفكير طوال الفترة (الانفتاحية) للإسلام. فقد كان من الممكن للإسلام ألا يكون إلاً ديناً لمنطقة
 العرب، واستخلص عبرة من فشله العسكري. أما بالنسبة لمساعيه المزعومة في في التراسل مع كبار الملوكك والأعيان في زمانه فهي منحولة ـ ـوكان وكان بوسع الإسالام عندئذ
 الحالل في اليابان مثلاً. ولكن لم يحدث شيء من هنا، إذ اختار الخلفاء الراشدون التوسع • وبضمّ حضارات شديدة التباين (من الهندوس حتى جباء حنـل البيرينيه)، وفي فترة زمنية قصيرة جداً (قرن من الزمن)، ألزم الإسالام نفسه بموقف المتلقي . وهنا التلقي هو الذي أتاح الفرصة لتغتح سريع جداً عرفه الفكر النقدي بشتى الأشكال . ولكن مع تصميـم المعتزلة على جعل تعاليمهـم مذهباً رسمـياً، أو لاً، ومع إقصائهم لاحقاً وسيادة المذهب التقليدي من بعدهم، فرضت نفسها صور الـيا ورة لإسلام صراطي. وفي نهاية القرن الثالث/ التاسع تعززت هذه الصورة أكثر فأكثر . وبعد ذلك بقرنين، جاءت الححملات الصليبية لتقدم ذريعة لمزيد من التشدد .

وخلال هذه الحقبة الثانية فقدت الأسئلة قيمتها اللذاتية، وحلت مححلها للحالـ أجوبة سعى فيها أصحابها إلى إيجاد ملاذ يحميجـم من الرؤية المفروضة الألحادية البعد. ولا بدّ أن مثل هذه المواقف المستقلة قد تعددت إلى حذ ما. فكثيرون، ممن اتهمهم الفقهاء المتشددون والأخباريون الحريصون على النظام العام، خصّوا أنفسهم

بـ (اجنّة سرية)، وإن حافظوا ظاهريأ على المقتضيات الرئيسية للنظام الإسلامي ؛ وفي وفي هذه الجنّة شذّبّبرا الأفكار التي ما كانت تروق لهمه، أو فلنتل إنهم أعادوا بناء تصور للعالم خاص بهم.
لم يُعرف معظم هؤلاء إلآّ عن طريق (القيل والقال، . ولهذا يصعب جداً التمييز

 والمو اقف المستقلة. وبشكل دائم تقريباً كانت التهجمات التا الخارجية تتطرف إلى الحـي الأقصى؟ وبالتالي يتعين على البحث المعاصر أن يستط قسماً كبيراً منها في أغلب الأحيان .

 المختلفة التي رسمت لهؤلاء المفكرين الثلاثلة، وهي صور ورد الوثائق التاريخية، ولكن بدون أن تخضع بعد للنمد الضروري

1) دين فلسفي : أبو بكر الرازي (نهاية القرن الثالث/التاسع - بداية القرن الرابع/ العانر )
لأبي بكر محمد بن زكريا الر ازي صورةٌ طاغية كأثشر طبيب ممارس في العصور

 التي كر"سها لعدد من المعاينات الخاصة والحالات المات المحددة والقواعد العد العملية بقيت
 Rhazés ، وما زال يُستشهُ حتى الآن ببعض من توصيفاته السِيريرية، ولا سيما منها توصيفه للجدري .





ثنالةُ أشكال مستقلة للتطوير PRINCE GHAZI TRUSI
المعزولة أو العناوين! إلاَ أنَّ الرازي يتميّز في توليفاته الشخخصية بثقة هادئة بالنفس







 كتوصيفاته لصهر المعادن، وإما تصنيفات كيميائية. وفي النهاية الـيا استوقفه الطب









 ولكن في مجال الطب . أما في الفلسفة فلم يستحدث مدرس الُمة . وأجرى بعضهم مقاربات بين موقفه وموقف أبي البر كات البغدادي، ولكن يبدو أنّ هذه المقاربات ما
(1) انظر عبد المجيد الشُرفي بيبليوغرافيا الحوار الإسلامي - المسيحي. (1) من القرن السابع حتى



(بالفرنسية)، باريس، 19Vr، ص م ov^.

هي إلآ تشابهات في بعض التفاصيل . ونجد أيضاً أنّ الأحكام التي قدّمت عنه
 الأرسطوية، وآخرون إنه من المدرسة الرواقية، أو من الأبيقورية، أو من المن المانيانية
 ولكن ابن عدي هو طالب الفارابي ومكمّله، والفارابي فنّد آراء الرازي يلمي و ولئن يكن ابن عدي قد اقتبس من الكاتب الفارسي بعض اللـمسات (الالعلمانية) في (اكتاب الأخلاق" وأحال إلى معيار اللذة، فقد نهج مساكاًأ أفلاطونياً - أرسطوياً صنيع معظم


 معروف، ولكن البيروني قال إنه نبذ جميع الأديان التي كان جياني الني الاطلاع عليها



 الني تعرض وقتئذ لنكسات قاسية، والفارابي، وهو أولن منظّر لفلسنة إنساملامية تحظى
 تصدى إسماعيليون آخرون لموقفه المعادي للنبوة، واستما واسمروا يناوئونه أكثر من من قرن .


كعالم عقلاني
لقد استرعت أفكاره الأخلاقية والميتافيزيقية الاهتمام مؤخّراً، ولا تنتأ تزداد الدر اسات المتعلقة بهذين المجالين. أما فكره الديني - الأخلاقي فلم يحظ عملياً
(r) انظر ماري تيريز أورفوا: رسالة أبي زكريا يحيى بن عدي في الأنـلاق (بالفرنسية)، باريس، rr-r. ص. 1991

 نسته، ص صTr-rr.

ثلاثة أشكال مستقلة للتطوير

بتحليل جديد منذ الدراسات التي قام بها بول كراوس (0) . ومن المستحسن أن نعاود النظر فيها على ضوء كامل الإشكالية التي عرضناها حتى الآن . لنستعرض أولاً العناصر المتوافرة لدينا. هناك كتاب مفقود يدحض أفكار أحد

 اللكتاب ولا ندري حتى إن كان كتاب نقل(V) (بالفعل، عزا الرازي بعض الـج المهمة في فلسفته الميتافيزيقية إلى الصابئة) . ولكن المفكر الإسماعيليلي أبا حاتما الرازي (^) في "كتاب أعلام النبوة") نتل بعض مقتطفات من كتاب "(مخارق الأنبياء")، الذي يحمل اسماً آخر هو "نقد الأديان")، وكان سبق لبول البول كراوس أن نبشهمها (9)
 جلسات، وذلك في بلاط مرداويج بن زيار ("). ويذكر ابن النديم أخيراً أكتاباً ضائعاً

 يكن مانوياً ولا مادياً، ولكنه كان مع ذلك معادياً للأديان النبوية .
 المصورة التي نشر تها دار الآفاق الجديدة في بيروت، I IVV . ونجد بعض المقتطفات المستلة
 .rvへ-ron
انظر ج. مونو : الكتابات الإسلامية . . . ، مر جع مذكور، ص 0 Y .









وعاد إليه جزينياً في كتاب رسائل، ص
 (11) المرجع السابق.

مقابل هذه الكتب السجالية، ومنها كتابان على الأقل لا يبدوان إلاّ من كتب
 الرازي كرّس حياته لمعالجة الأجساد، فقد طلب منه والي الري كتاباً لمـعالجة

 فيه أي منظور ديني
وعندما تقدم الرازي في السن كتب دفاعاً تبريرياً عن نفسه جعل عنوانه اءكتاب السيرة الفلسفية)، واصطدم بالناس الذين كانوا ينكرون عليه لقب (الفيلسوف")؛ ويبدو أنّ هذا الكتاب يقدّم زبدة تفكيره .
يبدأ "كتاب الطب الروحاني" بتمهيد يشيد بالعقل، المنطبع فطرياً في كل إنسان
 من خلال المنفعة الدنيوية: فهو يوفّر الكثير من المكتسبات والمنافع، ويقينا من

 حال أن هذا العقل واحد عند الله والإنسان . وهنا تكمن الصعوبة الككبرى في فكره؛
 المطلب المشترك كلكلا المتساجلين، أي ذلك الني يقول بوجود مدبّر حكيم للعالم،
 حصيفة وتعلل بالعيان والمشاهدة اليومية، بينما تكلم الفيلسوف بمفردات مسلمات العقل وتحدى الخصم بقوله : "من أين أجززتم" هذه الدعوى أو تلك؟(10)


مجلة أرابيكا، السنة \& ب، العدد |، 9VV، ص 91-9r-9.
 .rro-r...

في نظر الإسماعيلي الذي يريد، من خلال النبوة، إنقاذ الإمامة، تتجلى الحكمة





 بنجاح في المعرفة النظرية . ويحسب الداعية أنها ينه يسحق خصمهن الطبيب إذ يقنمه


 واشتغلوا بما يعنيهم لاستووا في الهمم والعقون(IV)
للتصدي لموقف التسوية هذا بين الناس، يلمجأ الداعية الاسماعيلي إلى الحجّة الأخلاقية . فالحيوانات هي التي تحوز بالطبع والفطرة المعرفة اللازمة لها لاليا، ولكنها بالتالي لا تقع تحت مسؤولية ولا تحت تكليف . فالمسؤولية والتكليف والطاعة







 جُعل منه سلطة قديمة يجب اتباعها بشكل أعمى . ألا وهو يكرر في كتاباته الطبية كلها أنه

[^3] Y- نفسه، ص (IV)

محظوظ لأنه يعيش في حقبة متأخرة. إذ يتيح له ذلك أن يوضّح بدقة أكبر ما لـم




 هذا الحوار ينحو إلى أن يكون أُحادياً مند أن ذكّر الداعية بالعبارة المُشار إليها أعلاهِ

 بلا تحريف حول هذه النقطة، فإنه لا يفعل ذلك إلآل عندما يريد أن يحشُر ه أو يُشُعره
 اكتشفوا أشياء لم يعر فها الأسلاف، وهم بدور هم سيصبحون متجاوزين ، فمتنى ذلك ألك
 كما خالفت أنت من تقدمك، فإنّ الخلاف ليس بفائدة، بل الخلا الخلاف شرّ وزيادة في العمى وتقوية للباطل ونتض وفساده(1) ").




 الفيلسوف أخيراً: (امَن نظر واجتهـه هو محقّ وإن لم يبلغ الغاية|"(1)، لا يتخلص
(1) (1) أبو بكر الرازي: كتاب الأغنية، نشره وترجمه إلى الإسبانية ر. كوهن برابانت في مهجلة Anaquel de estudios arabes
(الثر جمة) .




الداعية الاسماعيلي من المأزق إلا بإقامته معارضة بين تعددية الآراء الفلسفية وواحدية التعليم الذي أتى به الأنبياء.



 الرازي يرفض أن يضع على قدم المساواة البحث عن الـن الحقيقة بالتحليل العقلي








 على هذا المبدأ رؤية إيجابية للعالم.
 من شأنه أن يضع الطبيعة موضع شك مستبعد من طرز الحياة الفلسفيـي ولئن الئن أخذ


 اليوناني القديم عرف مأثورين متعارضين حول شخصية سقراط - انتقال كلاهما إلى

الأخباريين المسلمين - فإنه يرى أنّ الصورة الثانية هي الصورة التي استقر عليها سقراط في نهاية المطاف.
وسيكون المعيار الأقصى للأخلاق هو اللذة التي يتأولها على أنها توازن وانعدام


 يضيف (اكتاب الطب الروحاني) أنه يترتب علينا أن نستبعد النزعة النذهنية عند فلاسغة
 صراحة هذه الفكرة مع أنها تتماشى مع إيديولوجية الرازي التي تعادي كل شطط مهما كان نوعه.


 الإلهي . ولكنه هنا أيضاً يتأول هذا الحساب على ألى أنه رفض للألم (الألم الذي نـي نسبّبه





 حيوانية، إذ ليس لها من مبرّ إلاًا إذا انتظرنا منها فائدة أعظم . إلـا
 والشيء الوحيد الذي يميّز أرواح الحيوانات عن أرواح البشر هو أنّ الأولى لا تصل

إلى الانعتاق بينما تستطيعه الثانية . بوسعنا إذن أن نقتل بسهولة أكبر الحيوانات التي تسبب الأضرار، لأننا بـلك نُـنـنـيها من خـلاصـها . ولكـن الرازي يوصي بالرأفة

 ذبحها البتة)|" (1). رائعة هي هذه العبارة لأنها تُظهر "حُحمم العقل" ليس فقط كمطلق لا يناقش، بل أيضاً كمرجعية غير محصورة بمكان بعينه. والرازي لا يطرح حتى الا لا لا مسألة معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بمقتضى ذاتي أم بمأثور ثقافي .

 العلمية ووصولا إلى الحيبات المهنية الآنية وفقدان حظوة الخليفة بسبب دسائس
 يقول بنهج نكوصي : فما أخذناه عن طريق المأثور ، كيف نتيقّن منه؟ أما الرازي فيندفع، على العكس منه، مع حركة الحياة: فعنده يقينيات موروثة، وهو وهو لا يشكك في الموضوعات الثقافية كالإيمان بالتناسخ، بل يرى فيها تعبيراً عن عقل يتجاوز حدود الزمن . وينحصر مجهوده فقط بإقامة التوازن بين شتى المر جعيات التي يوظفها الفيلسوف. ولنا يخطو حشيثاً نحو استنكار أشكال الزهد (r•) التي يمكن أن تو جد فـ في الهند أو عند المانويين(المنانية) أو في المسيحية والإسلام، فيقول: ا(إِنّ ذلك كله
 عن التألم، فإنه يضع نفسه في حيّز جسداني محض ولا يرضى بأي انفصال عنه أو بأية عودة إلى الذات .
(rq) المرجع السابق، ص ra•1، السطر r r-rاب؛ التر جمة ص rqq.






لا نجدها في أشّكال الزه هد التي سيدينها لاحقأ .


إنّ هذا لا يمكن أن يُعزى إلى تأثير الفلاسفة الوثنيين، بل إلى اختيار علمي
 يقع خارجها ـ والإنسان لا يبلغ الهناء في هذا العالمَ، ولكنهنه يتهيأ، تبعاً لظروفه، ،






 والمكان (المطلق" المختلف عن (النسبي)") والزمان (ا(المطلق" هو ألما أيضاً والمعارض
 هذا العالم . أما الهيولى والمكان والز مان فهي الني جوهر الطبيعة والتغير . وأخيراً تضطلع النفس بالجانب العفوي والكيفي، كما تضطلع لاحقاً بمـا هو غير مور موائم في





 لتقديم حل لهنه المسسألة المدرسيّة أو تلك، تُظهر أنه لا يلجأ إليها إلاّ للإجابة عن إشكال يتعلق بالفهم، وليس للاججابة عن تساؤل وجودي .
على الرغم من استعماله الرهان البسكالي (وهو رهان ليس حكراً على بسكال!)
(YY) انظر ل. ا. غودمان : (أسطورة هبوط النغس عند الرازي : وظيفتها في فلسفتهه) (بالإنكليزية)، في كتاب محاولات في الفلسفة والعلم الإسلاميين، ج. حوراني، دار نشـر الباني، 19Vo، (ص

فمن الواضح أنّ نهج الرازي ليس محايثأ تماماً . يُضاف إلى ذلك أنّ هذه المحايثة
 إنشاء|ته، ، بل هي عنده عنصر تقليصي بصورة جذرية. العنا والحق أننا نتعامل هنا منا مح "إله الفلاسفةه، الذي أعطى للعالم دفعة، فتحرك وفقاً للنظام المرسوم هـ هـ

 التي طرحها الوضع الجديد، وبخاصة العنصر الأخلاقي الإضافي الني الذي النيا أدخلته فكرة


 آخر . هذا خيار وبناء قائم على هذا الخيار، ولكنه ليس تفكيراً.
(Y مثال عن التديّن المحبط في الأندلس بداية القرن الخامس/ الحادي عشر



 فيه شهادة على وجود جو حقيقي من الحرية في إقليم الريّ بداية القرن الرابِع العرا العاشر




 شخصية أبي بكر الرازي نادرة في قامتها العلمية، ولكنّ صورة العقلاني التجريبي

توجد في كل مجتمع، وأكثر مما نتصور، حتى ولو لم ليُعبرَّ عنها رسمياً. والنكت

 المغكرين أو من الناس البسطاء، هو الني أشاع الشكية والأخذ بـ ا(تكافؤ الأدلة) .
 ولكن معظم الحالات المعروفة لم تحظَ إلآ بتوثيق فقير جداً . وسنتوقف عند نص



 أنهما كانا طبيبين . بالإضافة إلى تلقيب الأول (بالأعور")، نعرف - من خلاليال بعض






 مقالة، حتى يلوح الحق في الباطل ظاهراً بينّاً لا إشكال فيه، بل دلائل كل مقالة فهي
(דץ) انظر ج. فان إس : الشكية في الفكر الديني الإسلامي، مر جع مذكور .


 تركي بعنوان : تفنيد الشكية ونظرية المعرفة في كتاب الفِصَل لابن حزم (بالفرنسية)، أعيد نشُره في كتاب علماء الكلام والفقهاء في إسبانيا الإسلامية . جوانب سجالية، باريس، 191 19 ، ص .191-109
(r^) ابن حزم: طوق الحمامة، نشُره هـ. ك. اللسيرافي وإ. الأبياري، القاهرة، دون تاريخ، ص 19.

مكافئة لدلائل سائر المقالات. وقالوا: كل ما ثبت بالجـ بالجدل فإنه بالجدل ينقض . وانتسم هؤ لاء أقساماً ثلاثة فيما أنتجه هذا الأصـل|"(rq)
وفي العرض الذي يتلو يتتمد ابن حزم تدرجاً منطقيًاً في ظاهره، إذ ينطلق من







 الدين، ولامبالاة بالسياق الاجتماعي، شرط المحافظة على نزعة أخلاقية عامة إنّ اهتمامنا بهذا العرض الطويل للحجِج يهجف فقط إلى أن يُظهِهر أنّ الأفكار






 شك لأنه المتفق عليه من الديانات كلها، ويوقف عما ولما اختلفوا فيه، ليس علينا لينا غير هذا، لأنه لم يلح لنا الحق في شيء منه دون غيره|"(1) عه ولئن يكن ابن حزم قد قطع على هذا النحو شوطاُ طويلاً، فإنه يخلط مع ذلك

بحذق بين جميع المستويات كي يسهّل المهمة على نغسه. فمن جهة نراه يبخس ثالثة
 - بدمجها بالفئتين الأوليين اللتين يمثلهما يهوديان . ومن جهة أخرى سينقل الجدال على هذا النحو إلى المستوى النفسي .
 التعارض الإلزامي بين الفئتين والطابع الهـش لانتصـار إحداهـهما على الأخرى، لارتباطه فقط بمهارة فارسها. Y) لماذا هناك خلاف حول الداين وليس حول حول معطيات الحواس أو معطيات العقل المتجسّد في العلوم؟ فما كان لأحد أن يعارض عن وعي




 الإنسان المثقف تبعيّة للهوى الذي يحوّل الر جل المعلّ ظاهرياً لتجرّد العلم إلى رجل مساجل عنيف؛ وهذا لا يحول على كل حال دون التقلّب في المواقف .
بوجيز العبارة، إما أن تُتبت صححة دين من الأديان، وإما ألا تُثبت . وتدخل
 التصحيح بلغة ابن حزم إلا أن يكون (اصحّ بالحواس أو ببعضها أو بضرورة العقل وبديهيته، أو صصح بدليل ما غير هذين، ولا سبيل إلى قسم رابع . فإن كان صح ألا بالحواس أو ببعضها أو بضرورة العقل وبديهيته، فيجب ألا يختلف في ذلك أحد، ألحا كما لم يختلفوا فيما أدرك بالحواس وبا وبداهة العقل من أنّ ثلاثة أكثر من اثنين، وأنه ألها لا يكون المرء قاعداً قائماً معاً بالعقل . فلم يبق إلاّ أن يقولوا إنه صح لنا بدليل غير الحواس، فنسألهم عن ذلك الدليل بماذا صحّ عندكم؟ أبالدعوى فلستم أولى من الِّ غيركم في دعواه، أم بالحواس وبديهة العقل فكيف خولفتم فيه وهذا لا يختلف في

ملركاته أحد؟ أم بدليل غير ذلك؟ وهكذا أبداً إلى ما لا نهاية له، قالوا. وهنا لا مخلص منه||(٪)
ويختم ابن حزم عرضه بإضافته إعلاناً حقيقياً عن عقيدة شكية، ، فيقول :

 علموا، وهذا هوس وإفساد لما يعتقدونه. وإن قالوا بل نعلم إلم ذلك سألناهم أبعلم علموا أم بغير علم؟ وهكذا أبداً، وهذا يقتضي أن يكون ألما للعالم علم، ولعلم العلم





 الطويل للانتسامات التي تنشأ عن الفكر المتحيّز ، وذلك ما دام كتابه كله مكر سأَأُوألاً



 وبأنهم قد أششرفوا على الصحيح بالبراهين وميزوه من الشغب والئب والإقناع، ونجد آخرين

 والباطل بالحجج والإنصاف، ثم نجاهم كلهمه، يعني جميع هاتين الطائنفتين فلسفيّهم
 وأهل الجهل، بل أشد اختلافاً. فمن يهودي يموت على يهوديته، ونصراني يتهالك

على نصر انيته وتثليئه، ومتجوسي يستميت على مـجوسيته، ومسلم يستقتل في







 لا يرضى عن سائر فرق ملته، وإما سنِّي ينافر سائر فرق ملتّ ملته ، قد استوى في في ذلك العامي المقلد الجاهل والمتكلم بزعمه المستدل . "وكل امرئ من متكلمي الفرق التي ذكرنا يذَعي أنه إنما أخلذ ما أخذا وترلك مكا ما






 وأنّ له فاعلاُ لم يزل، ومن موجب أزليّلية الفاعل وأشهياء أخر معه وأن سائر العالم محدث، ومن موجب أزلية الفاعل وحلو سائر أهل النحل ولا فرق. قالوا : فصحّ أنّ جميعهم إما متبع للذي نشأ علئ وليه والنحلة



كذلك يطيب لابن حزم الفقيه الناظر في علم الأخلاق أن ينقل لنا وصفاً للإنسان


















 بمقتضيات رؤيته الأحادية لإسلام، ومي رؤية نابعة أصلاُ من ولائه للسالة الألموية

$$
\begin{aligned}
& \text { المتطع }
\end{aligned}
$$

التي يعتبر ها السلالة الشُرعية الوحيدة الموروثة من الإسلام الأول. ولكن هذه المسألة تخرج عن موضوعنا .
فما نسعى إلى معرفته هنا هو مدى الأهمية النعلية للأفكار التي يختزلهِ منا هو إلى





 الطوائف؛ ؛ والحال أننا نعلم أَن النصوص الدينية في الأندلس كانت تُتداول بين بعض
أتباع الديانات الثلاث(م(0).

ولكن يجب التركيز بالمقابل على المعلومة الأخرى التي يعطينا إياها، وهي أنّ

 الرازي كان فصل بوضوح بين المجال الديني التقليدي والمـجالِ الديالي الديني العقلي . وبينما





 سيذهب إليه محمدب؛ وتقرّ التوراة بلا انفعالية الله: : ولكنها تقضي بالـيا بأن تقدم له الأضاحي؛ ويقول يسوع إنه يتمم ما جاءت به التوراة، ولكنه ينسخها؛ الخ. .. .
(0•انظر دومينيك أورفو!: (الفكر الديني عند عرب إنبانيا إزاء الإسلام")، مجلة Traditio، السنة

في سياق هذا الموقف السلبي يحتل الفريق الثاني الذي أشار إليه ابن حزم موقعه. وهنا يميز ابن حزم هو أيضاً المسألة الفلسفية للعالم المخلوق عن المناحي العملية التقليدية . ولا يختلف عن أبي بكر الرازي إلا عندما يرفض استبدال النعد ببناء
 موضوعية، ولكن بدون علامة فارقة: "اوقالت طائفة أخرى بتكافؤ الأدلة فيما دون الباري عزّ وجل، فأثبتت الخالق تعالى وقطعت بأنه حق خالق لكل ما دا دونه بيقين لا لا شكّ فيه، ثم لـم تحقق النبوة ولا أبطلتها، ولا حقعت ملة دلة دون ملة ولا أبطلتها، لكن قالت : إنّ في هذه الأقوال قولاً صحيحاً بلا شك، إلا" أنه غير ظاهر إلى أحد ولا بيّن، ولا كلفه الله تعالى أحداً . وكان إسماعيل بن القراد الطبيب اليهودي يذهب إلى هذا القول يقيناً، وقد ناظرنا عليه مصر حاً به، وكان يقا ولا وحسمنا شكو كه ونقضنا علله : الانتقال في الملر تلاعب . قال أبو محمد : وقد ذكر لنا عن قوم من أهل النظر والرياسة في العلم هنا القول، إلا أننا لم يثبت ذلك عندنا (or) ${ }^{\text {(or }}$
وقد يبدو لنا أنّ شهادة ابن حزم تعيدنا، في هذه الحالة، إلى الـموقف الأول الألـو لبرزويه، أي الموقف الإيماني : "افطائفة قالت: فإذ الأمر كذلك فالواجـب على الـى الإنسان لزوم الدين الذي نشأ عليه أو ولد عليه، لأنه هو الدين الذي تخيره الله له
 ما رتبه الله تعالى فيه وابتدأه عليه، أي دين كان . وهذا كان قول إسماعيل بن القرّادّ ،
 وجلّ المتعبد له بذلك الدين"(2\& ". ولكن تتمة النص تبيّن لنا حدود هذه الشهادة .
 الإسهابات المطولة في مواضع أخرى : (اوكان يقول بالمسألة الكالية الـية، ومعنى ذلك ألكا ألا يبقى أحد دون دين يعتقده على ما ذكرنا آنفاً)" (00) . ومن الواضح أنّ القّسم الأول من

الجملة هو استشهاد، وأنّ الثاني هو تأويل خاص بابن حزم مـ والحالـن الحال أنّ هذا التأويل

 يستوعب فكرة تقول إنّ الوحي ليس إلاّ ركيزة لمسعى فردي؛ ولأنه لا يبحث إلا إلاّ عن (شريعة)، ، لذا يقدّم لها تأويلاُ اختزاليأِ .
ولهذا يدلل أيضاً على عدم فهم أكبر تجاه الفئة الأولى : "وانتسم هؤلاء أقساماً ثلاثة فيما أنتجه لهم هذا الأصل ؛ فطائفة قالت بتكافؤ الألدلة جمهلة في كل ما ما اختلف


 غير بيّن إلى أحد البتة، ولا ظاهِر ولا تمتيز أصلا
 ومناظرته دلالة صحيحة على أنه كان يذهب إلى هذا التون النـون، لاجتهاده في نص هنه المقالة، وإن كان غير مصرح بأنه يعتقدهاسا(07)








 نقدية فقط في أدبيات ذلك الزمان، فإنها ما كانت تظهر إلاَ في ما ينقله الكتّاب
(07) المرجع السابق، ص 119-1Yا.

$$
\text { (ov) رسالة تلقاها الكاتب منها بتاريخ Y^ تشرين الأون/ أكتوبر } 1994 \text {. }
$$

المسلمون عن كتّاب آخرين، مع احتجاجهم عليه في الوقت نفسه احتجاجاً صارخاً . ونحن لا نعرف أصلاً إن كانت هذه الصيغ حقيقية أو مغترضة، ولا بلّ من مـجهرود تدقيقي كبير في المقارنة بين المصادر لإبراز جمّ من التناقضات في معظم الأحيان .

 طائغته كانت تحظى باعتراف رسمي . والحال أنّ الرأي الذي يورده كتاب (الفصرل


 عَبّر عنها بوضوح لأخضعته لحكم الشريعة الإسلامية.

بما أنّ ابن حزم في هجائه لواحد منهم (االيهوده) (وغالباً ما يُقال إنه شموئيل النجيد، دون التيقن من ذلك) يصغه بـ (الدهري)، فقد ألصقتٌ هذه التهمة - التي هي في الأصل محض شتيمة، بين جملة شتائم أخرى، صادرة عن كا كاتب هو من أنكد الكتّاب طبعاً - ليس فقط بالشخص المستهجدف، بل أيضاً بعدد من المثقفين اليهود في ذلك الزمان . وهكنا اعتُبر من الدهريين كلٌّ من ابن القراد والأعور (01) ولكن لا شيء في النصوص يسمح بمثل هنه المـماهـاة، وإنما هي نتيجة النـي للتأثير النغسي الذي يريد ابن حزم الوصول إليه من خلال طريقته في تنظيم المناظرة الـنـي وعلى
 للحقيقة في الوحي، ولكن بدون التخيّر بين شتّى أشكال هذا الوني الوحي.
 أقرّ الطبيب الفارسي بواقعة الخلق التي فرضت نفسـهـا لأسباب إيديولو جيـية كنا استعر ضناها . والأمر نفسه يصدق على ابن القراد . إلا أنه استبدل النظام الميتافيزيقي للرازي بموقف إيماني خارجي لأن المهم في نظره هو النهج الفـي الفكري وطرح الأسئلة (المسألة الكلية) وليس نموذجاً بعينه من الفكر المتحجّر . فهو أكثر إخلاصاً لفكر



الرازي من الرازي نفسه، إلى أين وصلت هذه الأسئلة؟ للأسف لا تتوافر لدينـ
 المغكرين")، دون أن يكون ترك كن لنا (فكركراً) بحد ذاته .
أما الأعور فيششل حيزا آ آخر . فالأسباب التي دفعت الـن الـرازي

 المزيد من التوضيح. هل اختار أن يبتى في موقع المترقب أو المت القبول بالوضع

 أمام الحدود الفاضحة للمذاهب الوضعية، وبينها المذاهب التي تتضمن أساساً نقدياً تظن أنها تستطيع تجاوزه. r مثال المعري (القرن الخامس/ الحادي عشر )


 بقتل الشاعر الذي هجاه، بل أمر بإعدامه جهاراً إذ كان في موقع قوي ـ ولكا ولكنه لم


 الشكلي بدرجة عالية، فلا يمكن عندئذٍ المساس به، وسينتقل إلى الأخلاف المان مهـا

 وغالباً ما أعاد الأخباريون بناء مضمهن بِن بعض الأبيات الجريئة لأنها تشكّل محتور
 آخر، فيخف تأثيره الأول، بل يلتني .

ثلاثة أُمكال هستقلة للتطوير
 عودة إلى التفاخر الجاهلي الذي يتعارض تمـاماً مع روح التوبة في الرسالة القرأنية، ، كما هو الحال عند الممتبي؛ ولكن القيمة الفنية لهـذه الأشعار هي التي أنقذتها، على الرغم من التهجمات الجدية التي تعرّض لهها ناظموها . وسيعترف الجميع تقريباً بمبدأ استقلال الشُعر عن الدين، بمن فيهم علماء الدين الكبار . فقط شتم الرسول هو مـا

مُنع منعاً باتاً.
لذا لم تصادفنا حتى الآن عملياً أية نصوص شعرية، لأنها إن وجلات فهي تتعلق بتاريخ الزندقة، وليس بتاريخ الفكر . وكان باستطاعة الشـر أن يقدم ركيزة لمهـاجمات اسمية أو أن يعبّر عن اغتياظلات شخصية، وحتى عن مشاعر الشك الراسخة . و وكان من الممحن أن يؤدي ذلك إلى معاقبة الشاعر . وبحلّ ذاته كان الشعر قابلاً ربما لأن

 احتو اؤه، ولكن فقط تحت اسم البلاغة الشعرية . وبالتالي لم يصطدم الشعر بمو قفـ نقدي عام وجذري بحيث لا يمكن الالتفاف عليه . نجل الظاهرة نفسهـا في مجال النثنر، ولكـن بـر جهة أقل . إنّ معظم الكتّاب النذين درسناهـم لـم يـمارسو إلاًّ كتابة نفعية، ولم يشكلوا بالتالي خطر أ على الجمهور . ومع ذلك لم يصلنا أي نص كاملا داخل الإطلا الإسلامي، وتعيّن علينا إما أن نكتغي بالشذرات المتبقية وإما أن نلـجأ إلى الكتّاب اللمميين. النصان الوحيدان هما كتابان في الأخلاق لأبي بكر الرازي، ونـي وأحفهما فقط له بُعد ديني طغيف، ولكن مع ذلك كان مآلهما إلى النسيان. أما النشر المسجوع الذي كتبه حيويه البلخي فقد طُمِس، وما كتبه ابن المقفع في معارضة القرآن لم تصلنا منه إلاّ شذرات . وتعرضت نصو صه الأخرى، أو على الأقل قسـم منها، لتحوير كبير، أو أنها لمم تنقل إلينا - كما حصل لـ " (رسالة في الصحابة") - إلاّ ضمن مختارات مجموعة، ولم تُنشر لنذاتها.
 ودمنةة) قِد قُلبـت في (اكتاب بلـوهـار" . وطُبّقت الآلية ذاتهـا في المـجـال النظري. فموضوعة البر اهـمة المنححولين على سبيل المثال، وهـم النـين يفترض فيهـم أنهـم


ثم لم يلبث أن عاد إليها المتكلم الأشعري الـجويني لينال من خـلالهـا المعتزلة
 الخخير من الشرّ(09)
ولئن واجه الفكر النقدي في كل مجتمع حشداً من وسائل القمع التي تراوح بين

 للنصوص والنظم المحكم للأشعار ، كانا يستطيعان أن يجنّباها جميع المغبّات تقري ايباً.
 كما الهاجس الديني المحض .
وُلد أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري عام بح شمال سوريا . وكان ينحدر من أسرة مرموقة ضمّت مجموعة من الفـد الفتهاء والشعراء المعتبرين. ولكن الجدري ذهب ببصره عندما بلغ الرابعة من عمره ه فعوّض عن هن هنه
 واللغة والأدب العربي في معرّة النعمان وفي حلب القر يبة منها . وقام بججو لات في شمال سوريا، وربما وصل إلى أنطاكية التي كانت وقتئذ تحت الحكم البيزنطي. وذكر بعض الأخباريين أنّ موقفه غير الصراطي قد وانـ نجم ربّما عن تأثر بأحد الرهبان .
 تردد على أدباء عديدين. . وبعد آن توفي أبواه رفض أن يتزوج كي لا يجني على أحد، وحبس نفسه في بيته داخل مدينة يهددهـا الروم، ودزّس فيها اللغة والأدن



شخص المعري مليء بالتناقضات. كان نسبياً من الميسورين وله خدم، ولكنه

 quq-qur

عاش حياة زاهدة . ارتبط في نهاية حياته بالاسماعيليين دون أن يفقد استقلاله؛
 كتبه . وأثناء إقامته في بغداد واجه الفقهاء بـحملة من التناقضات التي تعتور قانون
 الاسماعيليين الذين كانوا يزرعون البلبلة ويدعون إلى التسليم بحكم الإمام . ولكنه
 من عمره، عاد إلى الموقف السنّي الشافعي الذي تبناه في شبابه، ولكن بعد أن كان أبدى سخريته من الجنّة، وعبّر عن موقف تندّر فيه بالمقولات الأخروية الإسلامية، ، بل أفصح عن آراء ابتداغية صريحة

ونجد هذه التناقضات عند المؤلفين الذذين تعمقوا في تحـليل حـالته. . فابن الـجوزي، الذي كتب عن المعري بعد قرن ونصف مـن وفاته، يشير إلى إيمانه الر جراج ويورد تهم الإلحاد التي رماها به علماء آخرون، ونحا وقد مال إلى المقاربة بينه
 الأجسساد(Y) . بعد ذلك بقليل حاول المؤرخ ابن العديم أن يجد في مأثورات ات أهل المعرة حججاً للردّ على هذه التهم (Tr) . وهناك مثال آخر على مثل هذا التعارض : فبينما اصطف المعري في رسالة الغفران إلى جانب الذين انتقدوا ابن الريوندي على محاولته معـارضة القر آن، اتهـمه بعضهـم بأنه حاول هو أيضاً معارضته في كتابه (الفصول والغايات"، ويبدو أنهم لم يطّلعوا مباشُرة على هذا النص (1٪) في العصر الحديث كان ا. فون كريمر أكثر الباحثين إصراراً على أنّ المعري "مفكر حر" (freidenker).. وهو الذي أعاد الاعتبار لديوان (اللزوميات)" الذي كان
(71) انظر هنري لاووست: ("حياة أبي العلاء المعري وفلسفته")، في مجلة الدراسات الشُرقية، السنة




 مذكور، ص چوrه

المفغرون الأدرا مي الإسال>م

مهملاٌ بسبب طابعه (الر جيم"، وترجم منه عدداً من الأشعار لتأييد أطرو حته. وعلى



 الشكاكين في الفلسفة اليونانية واللاتينية القديمة (77) . وحَيبِ طه حسين أنها النه يستطيع

 اعتبرت المعري شاعراً قبل كل شيج (7v) .

 جميع الناس، في إطرا الإنتاج النقدي المدروس آنفاً . وسيكون مرجعنا الرئيسي في

 قصائد تعود إلى ما بعد إقامته في بغداد . وظنّ بعضهم أنّ تطوراً في أنكار المعري قد
 لاحقاً. ولكنا لا نستطيع أن نتتمد هذا التطور المذكور، بل نلتزم التعامل مع الديوان
كما ورد.

في السطور الأولى من مقدمة الديو ان يفصح المعري عن مشروعه التجديدي :
 ونزّهتها عن الكذب والميط، ولا أزعمها كالسّمط المتخذ، وأرجّ ألمو أن لا لا تحسب من السُّمَيط، فمنها ما هـ هو تمـجيد لله الذي شُرِّف عن التمجيد، ووضع المنن في كل
(70) انظر تتمة مقالة مصطفى صالح المذكورة آنفاً، والتي صدرت في مجلة الالدراسات الشرقيةه، ،

جيد، وبعضها تذكير للناسين، وتنبيه للرّقدة الغافلين، وتحذير من الدنيا الكبرى التي عبثت بالأُوْل، واستجيبت فيها دعوة جرْوْلَ، إذ قال لأمهن : جـــزاكاك الـــــــه شــرّاً مــن عـــج
ولــــاك الـعــــوق مـن الـبــنـيـنـا

وبعامة تعتبر هذه الكلمات مألوفة على الصعيد الديني، وليس فيها من جديد
 وصف مشاعرهم. ولكننا نجد عنده أيضاً نقداً اجتماعياً للامتثاليات الدينية . بل بل هذا هو أحد المواضيع الرئيسية للديوان . هل يعني ذلك أنه انتقل من المقدمات النغسية إلى النقد الديني بحلّ ذاته؟
لنذكر أو لاً بأنه إذا كان معظم الكتّاب قد اكتفوا بالتنديد بمطوواعية الشـعب وبإيمانه بالخرافات، فإنّ المعري يذهب أبعد من ذلك ويو جه إصبع الاتهام إلى علماء
 الأخـلاق. ولكن بذلك يحرّر الله ويؤكد عدالتنه، قائلاً على لسان طفل توفي في

سيؤدي بحثه اللاحق عن الصدق إلى أدبيات معادية صراحة لرجالـ الدالدين، ولكن
 حفيظتهم عليه، لأنهم بذلك لـم يعودوا فئة منعماً عليهـا، كما يعترف لهـم التراث ألـا الإسلامي بذلك - مع أنه يرفض التر اتبية الطبقية في أي مجال آخر ـ ولكن المن المعري


$$
\begin{array}{r}
\text { (7Q) }
\end{array}
$$

المفكّرون الأحرار في الإسالم

هذا إذا استطاعت أن تقرأ شعر المعري الصعب الذي لا يتمكن كثيرون من فهمهه -
 الكذب صغة عامة للفكر البشري:

 منه كلمة (اخُلْق) و وأَخْلَقَ")، قال: :







 المتصونة النذين يُشُك في صراطيتهم كالحالآج، هي لائحة تأثرت ت بالأفكار الثائعة في
 يعنوننا هنا، نستطيع التول إنّ المعري وعى تماماً ما كان يان يفصله عنهم، أي أنهـ أنهم لم
 بصدد المعطيات الطبيعية هو السمة التي يتسم بها مفكرونا جمعلاً، من ابن المقفع إلى ابن القراد .

$$
\begin{aligned}
& \text { (V.) المرجع السابت، الجزء الأول، ص صه، اليت r. }
\end{aligned}
$$

من المؤكد أنّ موقف كاتبنا في العديد من النقاط هو موقف متناقض، بما في

 هي امتناعه عن كل طعام لحمي أو حيواني (كالبيض والحليب ولي وحتى العسل) . أثناء



 رمضان)، وتقول الثانية إنّ الإنسان الورع يفرض على نغسه قواعد أكثر إلزامية من
 (اللزوميات)") (Vr) . إنّ كل مقاربة في هذا الصدد بين أبي العلاء وأبي بكر الرازي هي

 سلّم التناسخ ويقبل موت بعضها الآخر في حالة الضرورة - نجد أنّ أبا العلاء يعبَر عن در جة متساوية من الشفقة تجاه كل كائن حي . فجميع الكائنات، على كانى كافة فصائلها، تتعرّض "للظلم" لمجرد القضاء عليها .
هذا يدل على تو جهين متباينين تمامأ. فالر ازي طبيب يداوي الآلام ويتعامل معها ويسعى إلى التخفيف من حدتها . ولكنها لا تجعله يعيد وضع العالم موضع تساؤل .

 ثم فإنّ التمييزات التي يجريها العقل لا قيمة لها بحدّ ذاتها، ولكنـها تبقى الانى خاضعة للمسعى الأخلاقي
إنّ الانسججام التام بين الأفكار لا يعود ضرورياً عندئذٍِ. فالإنسان يعبّر عن تساؤلات وجودية تنطلق من أعماقه أو تعكس أفكاراً سمعها هنا أو هناكّ . لذا فإن
(Vr) اليانس غالي: (النباتية والشُك عند أبي العاء المعري" (بالفرنسسة)، مجلة الدراسات الشُرقية، السنة

انتقاد الأديان يأخذ أشكالاً مختلفة جداً عنده . فتارة يظهر و كأنه احتقار عادي من





وفـارس قــد شــبـت لــــا الــــار وادعـت

وفي أحيان أكثر يتبدى نقد الأديان وكأنه تعبير عن ردّ فعل الحكيمّ تجاه التلاعب بالعالم بواسطة الخر افة :


أرادوا بـهـا جـهــع الـحـطــام فــدركــوا،

ولكن في أحيان أخرى أيضاً يعكس نتد الأديان شكه بالمناظرات الدينية التي لا يرى فيها إلاَ بهر جاُ دنيوياً. يقون :


ونادراً ما يتجاوز المعري هنه المستويات، التي يمكن أن يفهمهـا الما المسلم العادي، ليضع الإسلام على نفس مستوى الأديان الأخرى . يقول في قصيدته |الأصول الفاسدة") :



$$
\begin{aligned}
& \text { Y-1 اللزوميات، الجزء 1، ص (VE) }
\end{aligned}
$$



وتجدر الإشارة إلى أنه إذا بدت عبارة (اكتاب محمدل) عبارة خطيرة، لأنّ أهل السنّة
 عن الأوامر والنواهي . وني هني هنه القصيدة قد يكون المعري ناطقاً باسم الإسماعيلية. ليس من الضروري أن تكون كل قصيدة متماسكة مع القصائد الأخرى، ون النكي قد تكون كل قصيدة مكتفية بذاتها . فالقصيدة القصيرة التي تساوي بين أقاويل اليهود والنصارى وبين نار الزر ادشتيين تُختتم بييت ثالث مُضافٍ يؤكد بطلان العالم :

تــــاوت بـهـا آحـادهـا وســبـوتــــا"(VN)

وبالتالي، إنها تندرج في المجموعة الزهدية الكبرى التي نظمهيا اعتر اضاً على النغاق العام. أما في ما يتعلق بالتنديد بترهات علماء الدين، فإنه لا يتمخض إلا عن الصيغة التالية:


ولا يدلّ هذا المثال الأخير على تقصير التعبير الشعري في الذهاب إلى مدى
 قافية هذه القصيدة المؤلفة من أربعة أبيات هي "مَدُلُ) طبقاً لمشرووع المعري في نظم ديوانه على أساس قافية مؤلفة من حرفين بدل الحرف الواحدر، كما جرت الع العادة . وإنْ قصدَ بهذه اللفظة الكلمـة القرآنية، فإنها لا ترد أصلا إلاّ مرة واحدة الحا في النص

$$
\begin{aligned}
& \text { (VV) اللزوميات، الجزء (، صر ع (VA) } \\
& \text { (VA) اللزوميات، الجزء 1، ص (VV) }
\end{aligned}
$$

التقرآني. وصحيح أنها وردت في سورة الإخلاص التي تعتبر التُتبير الأوفى عن
 القدامى وجدوا لها أربعة تفسيرات متباينة، على الأقل، ولكّن قد يلد يصل العدد إلى الـى

 على العكس من ذلك - يلوذ بمغهوم فلسفي غامض عن الـن الله . فبدل أن نجمع منتخبات من العبارات المتعفرةة في الديوان - وني


 سنكتني بتصيدينين تحتويان أجرأ ما ما ورد من الصيغ لدى المعري .

## قصيدة (ادين وكفر)"





ومـن أتـاه سـجـــل الــّــعــد عـن قــدرٍ




بـــن الــــواكـبـ، غـرّاتٌ وتــــجـــــلُ؟
بالقرآن، سورة التوحيد، الآية با (^•)


FOR QUR'ĀNIC THOUGHT

## أم الــتـفـاخــر فـيــنـا لــــس يـعــرفـه

إلاً الأنـيـس، وبـعـض الــتـول تـهـجــــــُ
فــتـلـبَس الـوحـشُ نُــمـى، لا حـذاءً لـهـا

مـا مُـبـغضي، لـعـمري، مـحضري أجـلـي
بالكيـد، إن كان لي، في الغيـب، تأجيلُ
لا الـحربِ أفنـت ولا سِلْمُمُ العـدو حــتٌ،

ومـدحُـكُ الـمــرَّ بــالأخــالاق يـعــدمـهـا،
لـلـحـرّ ذي الـنَّب تـبـكـيـتُ وتــــجـيـلُ
فـاصرف لـعـافيـكَ سَـْمـلَ الـعُرْفِ تـمـلالْهُ،

من بدء القصيدة يُربط بالتوراة والإنجيل نص ثالث يُسْمى فقط (افُرْقان)" . و كلمة




لا نعلم بالضبط إن كان القرآن بذاته هو المنقذ وهو العلة التي تؤتي معلولها.




للتناوب دلالياً .

Y اللزوميات، الجزء Y (AY)
( انظر سورة الأنفال، الآية (AY)
(^0) انظر سورة آل عمران، الآية Y - ع، وسورة الفرقان، الآية ا.

تبلدو التعابير الأخرى في البيتين الأولين وكأنها يلذ لها هي أيضاً أن تُراكم عدداً


 إنّ كلمة (الهدىى" (البيت الثناني) - وهي عنصر أساسي في سورة الفاتحة - تتعرّض هنا للتشكيك، إن لم يكن لنذاتها، فعلى الأقل من حيث الميث هي امتيار المياز تتمتع به فئة
 قد يُشظر إذن إلى مطلع هذه القصيدة على أنه إعلان إيمان بالككر ، ولا ولا سيّما أن




 الهش في هذه الفانية، ومحاولة الإصلاح باطلة وتعرّض صاحبها









 وخاتمة في آن، مع العلم أنّ شكل القصيدة دائري. فلأن الإنسانية كانت دائماً هي
(*) المعاظلة : ارتباط معنى القافية في بيت من الشعر بمعنى البيت الذي يليه. ("م)"

هي، مهما كان الوحي الذي يتنزل عليها، لذا يتعين توجيه التفكير نحو اللازمني

 للآخرين . وإنما بعد أن يكون المرء قد اجتاز كل هذا المسار الدائري ينعتق من كل وهم بإمكانية تغيير مجرى العالم بتدخل من السماء. و ونلاحظ الدائرية نفسها في القصيدة التالية:

> "إن هــنــــتْ أفـواهُـكــم، فـنــــوبــُـــم والعقل

آلــــتُ، مــا تــوراتـكــم بــمــــــــــرةٍ،

لا تـــأمـنــوا بــرق الـغنـمــام، فــإنــمـا

قـال افـتـكــارٌ، فـي الـحـوادث، صـادقُ، ،
جـعـل الـحّـعـابَ مـن الـحــنارِ مـنلّـلـه


اتُـنـــان أهــل الأرض ذو عــعـــل بــارت

 مصطلح للدلالة على الصيغة القرآنية : (الا إله إلا" الله") . ولكن الكّلمة استُعملت
 هنا بالأحرى الناموس أو الشريعة بعامة . والبيت الخامس لا ينتقد الإسلام، بل

##  Forovencthouatir

 الاستبعاد احتمال النسخ . وأخيراً ليس البيت الأخير نتداً للدين بذاتهه بل بل ندل لدين "لا عقل لهـها .
وهذا لا يمنع أهل الفكر من إسقاط هواجسهم على هنا المقطع أو ذالك، ومن
 الأول يندد بالالتباس القائم بين الممارسة الشُعائرية وبين القناعة العميقة ؛ أمانما البيت




 يقدمها لنا، لأنّ المهم هو أن يجد المرء في النهاية ما طُرح في البداية، أي أي تجاوري العبادة إلى الذاتية والداخلية.

من النبي عاموص إلى السور المكية الأولى، تتكرر الفكرة القائلة بضرورة الانضباط الذاتي كما تنص على ذلك مقدمة (اللزومميات) ، بوسع المـرء إذن أن ألم




 الداخل الفحص الذات صنيع ما فسل حنين بن اسحق .

 للنفور الني كان انتاب آخرين من طقوس الحج الوثنية واللاعقلانية ومن الطابع ( انظر الأمثلة التي يوردها هنري لاووست في هقالته : احياة أبي العلاء المعري وفلسفته"، مر جع (AV)

$$
\text { مذكور، ص ع£ } 1 £-1 \text {. }
$$

اللامنطقي لبعض الأحكام الفقهية. ولكن لا وجود عنده لتفكير جذري، وصيحات غيظه لا تعدو أن تكون تعبيراً عن سأم وضجر . وبمعزل عن قيمة المعري الأدبية


 فائض عن الحاجة .
يبقى التعبير . إنه يسكب أفكاره في قالب سديد بحيث ترسخ في الذاكرة . التر وفي



 أيضاً أنها تتعارض مع التقوى والورع .. .. وليس من الوارد أن يجد المرء لديه الـيه طريقاً
 والمضمون. فقيمة كل تعبير على حدة تكمن في ذاته ولذاته .

## الفصل الڭخامس

## الوحـدة الصادقّة والصكاذبـة

1) منعطف القرن الخامس / الحادي عشر

مع أشكال التساؤل والتعجب التي تشفت عنها أعمال المعري، نشعر بأننا نشهـر نهاية حقبة وقد أتاحت له قامته الشعرية السامقة أن يعبّر عن مشاعر صار التعبير عنها مستحيلا في الحقب التالية، علماً بأنّ كتاباته نفسها عرفت مصائر مختلفة، إذ غُيّب القسسم الخطير منها. متى بدأت تلك الحقبة؟ لئن تكن قد اجتمعت تحت اسم ابن المقفّع لحسن الحظ جملة من الطروحات الغنية منذ بداية الخالافة العباسية، فإنما في
 تلك الحقبة كانت حقبة صراعات لفرض عقيدة قويمة على الإمبراطورية الإسلامية . ولكن هذا الصراع بقي مفتوحاً. وعلى الأرجح لم تـكن الإرادة الطيبة من جانب الفاعلين هي اللسبب في ذلك؛ بل ينبغي بالأحرى أن نأخذ بعين الاعتبار التنوع الكبير
 دائماً عن العقيدة القويمة . وقد أظهر ج. فان إس أنّ الانتقادات الشُديدة، كتلك التي نسبت إلى ابن الريوندي - لسوء حظه - نجدها عند ابن كرّام، وهو متصوف من
 قائلاً: "يبدو لنا أنّ الجذرية ليست وحدها العنصر الحاسم، بل أيضأ ما يُشاع عنها . ولعلّ هذه الجذرية لم تتبدّ جذرية إلى هذا الحدّ للذين أصاخوا إليها بآذان ملرّبة||(1)
ابن الريوندي أو كيف تُصنع الصورة، مرجع مذكور، ص^.

يُضاف إلى ذلك أن بعض الأسماء المرموقة في الإسلام التقليدي - دون أن تُنعت بالاستقاليلية على غرار الكتّاب النين ذكرناهم هنا ، أو على غرار بعض المع المترلة الذين فضحهم ابن الريوندي - برهنوا عن شكل من أشكال حرية التفكير . ونجد هذا
 أزهى فتر ات الحضارة العباسية، وهما فترتا هارون الرشيد والمستنصر، وعاش في بغداد، وتعرّض لهجمات المعتزلة ولردة الفعل السلفية من جانب ابن حنبل . ومع هذا، ادعت الانتماء إليه لاحعاً المدرسة المسيطرة في الإسلام السنّي التقليدي، أي الأشعرية، وكذلك الغزالي الشهير نفسه الذي لُقِب بـ "احجّة الإسلام" . ويتّسم موقف
 المصحف العثماني، ولا يشترط في الأحاديث أن تعود إلى النبي أو إلى الصحابة،

 أقل تشدداً بكثير مما ستؤول إليه لاحقاً .

تدفعنا هذه الملاحظات المتفرقة إلى التفكير في أنّ البدايات الحضا الحضارية الكبرى للإمبر اطورية العربية الإسلامية كانت إمكانانها أكثر ثراءً بكثير مما تخوّلنا تتمة التاريخ

 التفكير في أساسيات الأمور . وللمغارقة، كانت الثورة العباسية خصبة، على الصعيد الفكري، إذ طالما قبلت بين ظهرانيها بعناصر خارجية، كان بزغ اللكثير منها في العصر الأموي . ولاحقاً، وتحت ضغط الأحداث وردود الفعل الانفعالية للى العامة - التي كانت دائمـاً تكره التفكير - وعندما تصلّبت الإمبراطورية حول مقو لات محافظة إلى حذّ الفظاظة، نضب ذلك الينبوع • وهذا ما أرغم الفكر العربي على الى أن يسـلك مـنذئن طرقاً مـههـدة مسبقاً، دون أن يحـول ذلك دون بعض النـجاحات المرموقة، وإن بقيت أسيرة فضاء فكري ما فتئ يزداد تشُعباً وتفرعاً، ولكن على

طبعة بيروت. انظر أيضأ مقالة ميشيل ألار : (اكيف فهم المحاسبي الإسلام"، ، مجلة الدراسات
الششرقية، السنة YQV، 19VV، ص V-17- .

الوُوحدة الصادقة والكاذبة
FOR QUR'ĀNIC THOUGHT
أساس قو اعد لن تخضع أبداً للتمحيص . والاستثناء الجزئي الوحيد يكمن في الحر كة
 بالإصالاح شبه العقلاني الذي دعا إليه ابن تومرت (r)
 الأصول كانت أصبحت مستحيلة، ولم يعد من سبيل آخر سوى المثيابرة على نفس التوجهات الجديدة، ولكن بذكاء. وبزو الل تلك البنية الحامة ماتت الحر كة الفلسفية

لقد ظهر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي كقرن اكتمل فيه هذا الانكفاء على الذات . ففي مواجهة صعود القوة الأوروبية التي نجـي على سفوح جبال البيرينيه وعلى وسط شبه الجزيرة الإيبرية وعلى جلى جزير اليرتي ضقلية
 أنّ العالم العربي قد انحسر، لتحتل المقدلدة قوى جليديدة : الأتراك الساجلاجقة في الشرق

 لاستقر ار ممالك الفرنجة لمدة قرنين من الزمن من في فلسطين أيُّ أثر مهم إلآلا لاحقاً،
 وكما ذكر جورج مقدسي، كان الملوكُ يكتفون وقتئذذ بالعمل السياسي على


 الدين للتحكم بالجماهير الشعبية|"(亡) ") وهذا التلاقي بين عموم الوسط الفكري وبين اللمشاغل الحياتية للعامة هو الذي غيّر في النهاية المنظور .


جورج مقـدسي: ابن عقيل وإحياء الإسلام التقلـيدي في القرن التـاسع (الخامسس الهجري)
(بالنفرنسية)، دمشُق، r1971، ص or9.

الaنَكْرون الأحرار في الإنسام
 المحرضين. فحتى من المنظور السلفي عبرت بعض الأسماء الملامعة عن مواقف


 الككلام الاعتزالي وبين صوفية الحلآج، وهو تركيب سيضطر إلمر إلى إنكاره رسمياً، ولكنه صبغ فكره. ويبقى أنّ الملمح الأساسي هو التصار الفكر السلفي التقليدي . إنّ التوليفة التي أنجزهـا الغزالي الشهير تعبّر خير تعبير عن اهتمامكامت ذلكّ
 الإسلامي والكفاح لا ضد أعداء الـخارج عن طريق الدحض والمنا المافحة عن الدين





 الغز الي دون هوادة بدعوى مستلزمات حياة الأمّة .





 الغز الي توخى هدف التو حيد ذاتَه الذي توخته جميع الفرق الإسـلامية الكبرى، فقد

$$
\begin{align*}
& \text { حول هذا الموضوع انظر هنري لاووست سياسة الغزالي، باريس، • 19V. } \tag{0}
\end{align*}
$$

رأى أنه لا يستطيع تجاوزرها إلاَّ بالتوفيقية. ومن هنا أخذ من كل مذهب بطرف، ولم


 تحاول التوفيق بين حرفية الشريعة والظاهر التقليدي من جهية وبيين الرمزية وجوانية التيانية
 وتتغوق العلوم النقلية على العلوم العقلية.
وعملياً جرى تصميم هذا العقل نفسه للتوفيق بين المأثور والواقع . وقد تجلئلى
 الأتر الك : :إنّ النظام السياسي المنشود، المنظور إليه على أنه تسوية واقعية وليس
 ولإحالال السلام بين المسلمين")، كما قال هنري لاووست (1) . وعلاوة على ما ما أدى


 من بعد أن يضطلع بدور المشرِّع، ولا حتى بلا بور المنظم . إلى ذلك يتعيّن علينا أن نشير إلى العالاقة بين السمة السياسية ألصالِّاكِ لتو حيد العالم



 الخيارات النغعية بقي العديد من الأعمال الهامة، مثل كتاب (السياسة) لألرأر سطو ، طي النسيان. وهذا مع أنّ النصوص الأصلية كانت متو افرة في في المكتبات البيزنطية، ومنها كانت اختارت بعض السفارات عدداً منها. بل لقد استمر النصارى في الترجمة،،

$$
\begin{aligned}
& \text { لمرجع السابق، ص ص PV }
\end{aligned}
$$

ولكن دون نشر ثمرة جهودهم خارج ملّتهم. ووقتئذ انغلق العالم الإسلامي في وجه التأثيرات الخار جية .

 الفكر الإسلالامي، نظر الفكر اليهودي في القرون الوسطـى إلى الـى الحياة العقلية على أنها


 والمقارنة مح انتقال الفلسفة الإسلامية، التي أنهكتها انتقادات الغزالي في الـيا الشـي
 على أن الفكر اليهودي المشرقي مـم يعرف تساوؤلات تضارع تلك التي طرحها لـا كتا كتاب "تهافت الفلاسفة"، فإنّ الغنز الي نغسه غدا في الغرب أستاذاً لبعض اللاهوتيين المهمين كيهوذا هاليفي
أخيراً عرف معظم الفكر المسيحي، وكير وكلك الفكر اليهودي، استمرارية لـم يعكر ها حتى الانزياح الجغر افي وما ينجم عنه من إعاني العادات نظر ـ ـ والواقع أنّ الفكر

 بالأحرى دينان يقومان على الممار سة القويمة للشعائر ويستندان إلى الى قاعدة عقائلدية



 الفكري إلى شرح هذه العقائد . ومع ذلك، في ني داخل هن هنه الألدبيات النكر ارية في . ظاهرها، حدث الختراق من نوع مغاير الـر

## ع ع ع

بعامة ينطلق المؤلفون الدينيون من التباينات بين الفرق أو بين الكنائس كما لو

كانت أمراً واقعاً ناجزاً. فكل كاتب ينتصب لتغليب معسكره . بل إنّ معظم الكتّاب المسلمين الذين تكلموا عن البدع يبنون تحليكهم على الحديث المنسوب إلى النبي والقائل فيه إنّ أمّته ستنقسم بعله إلى ثلاث وسبعين فرقة ، ولن تنـجو منها إلاّ فرقة واحـدة؛ وانطلاقًاً من هذا الحديث راحوا يشطرون الواقَعَ ويسخّرونه لكي يـجعلوه يتطبّق مع العلد المقدَّر . فمثالً يميّز البغدادي ما بين (أهل الأهو اء) (وهـم منشقون اننصلوا عن الإسلام في بعضى النواحي وارتبطوا به في نواح أخرى) و"أهل الردة") (وهم من المسلمين زعماً واستبعادهم واجب) و (أهل السنّة والًّجماعة)" الذين يعتبر أنّ الالاختلافات بينهم ثانوية) (9)

أمّا في اللمسيحية فقّ ظهرت نزعة أخرى. إذ قُرر بعض الكتّاب، ممن ملّوا من الجلال وانتبضوا من هزء أتباع الأديان الأخرى، أن يعتبروا انقسام الكنائس

 الثلاث الكبرى، وهي الملكية والنسطورية واليعقوبية، حول الخلافنات فيما بينها بصلدد هوية المسيح. وممن شاركك فيها الكاهن الملكي أبو علي نظيف بن يُمن ، واسمـه مختصر من لقبه (انظيف النفس" . و بالإضافة إلى وظائفه الكهنوتية، كان مارس الطب والفلسفة، وترجم مباشرة من اليونانية إلى العربية . ومما يلّل على أنه كان موضع تقذير السلطان المسلم أنه عهـل إليه بإدارة المستشفىى اللذي ابتناه في بغناد. . وقد حُفظ نص ملاخلته تحت عنوان (مقالة في ماهية اتحاد النصارى"، وهو كتاب لـم ينشر بعل لسوء الحظ(•1) . والجدير بالذكر أنّ النص عرف بعض بع الانتشار، إذ هناك ثللا مخطوطات في حوزتنا؛ فضالِ عن أنّ القبطي أبا اسحق

انظر مقالة هنري لاووست ("تاريخ الهرطقات الإسلامية في العصر العباسي")، في مجلة دفاتراتر







## 

بن العّسّال"1( أدرج مقتطفات منه في سِفره (امجموع أصول الدين" .
لقد عبّر بعضهم بوضوح عن هدف نظيف بن يمن بالطريقة التي نقل بها عنوان كتابه" ماهية اتحاد النصـارى" . وقد نجم الالتباس من أنّ الكاتب توقف، من بن بين المسائل العيسوية، عند مسألة أساسية، هي مسألة اتحاد الطبيعتين الإلهية والإنسانية في المسيح. والمقاطع المتعلقة بهذه المسألة هي التي نقلها أصلاً ابن العسال . الـها وقد ذهب نظيف إلى أنّ الناس الحصفاء عندما يستعملون صيعاً متباينة طبقاً لتقاليد الكننائس المختلفة، لا يختلفون حول المعنى العميق الذي ينبني أن يعطى لهـذه الصيغ
نحن هنا في حقبة كانت فيها السلطة السياسية قوية . فعضد الدولة - الذي يُعتير


 كان شاهداً على مشاحنات عديدة وسخيفة، فقد نظر بعين الشك إلى الكتب المذهبية
 . ${ }^{\text {( }}$ (r) (1)

في بعض الحالات، هذا الأمر لا يقبل النقاش . فأحد المتناظرين ينادي بالصداقة المتبادلة، ولكنه يقول إنه مستعد لخنوض مساجلة عامة نظراً إلى تعنّت محاوناوره .
 شيء من الزاوية نفسها؟ للإجابة عن هذا السؤال سنتوقف عند نص يتم يتميز من غيره

 () -
(IY) انظر مقالة (اعضد الدولة)" في الموسوعة الإسلامية، الطبعة الثانية، ص (4-YMV

- بوين

ص 44.
(1 المرجع السابق، ص 1 (1)
zomacharan
(يُمن، وقد كتبه علي بن داود الأرفادي بعنوان: (اكتاب اجتماع الأمانة)(10) .ل لا
 نعرف فقط أنّ أصله من شمال سوريا، وأنه على الأرجح من من اليعاقبة .
 ويقول في بداية الكتاب إنها الأسباب التي أوجبت (تجاذب بيض الألوا لأمب عن بعض" . وفي منتصف النص يقول: (اولا فرق في ذلك بينهم ولا الفصال إلا إلآ من جهة الهوى
 يذكّر بأنّ عدم المحبة وفقدان التو اضع يُ يُعدان عن الدين المن المسيحي











 يتحاشى فيما يبدو مسألة تعدد الأناجيل الإزائية للتوكيد على وحدة الكتلة العقائدية
 ( آثّرت أن أضع النص العربي بحرفيته، دون اختصاره كما ورد في النص الفرنسي (المرجع المذكور
ص ••

$$
\begin{aligned}
& \text { (IT) المرجع نفسه، ص ص (IV) } \\
& \text {.1 المرجع نفسه، ص ص (IV) }
\end{aligned}
$$

تحت اسم "الإنجهيل" . وإنما بعا ذلك بعدة صفحات، أي عقب إثبات الأرفادي وحدة الإيمان المعبّر عنها بأشكال لغوية متنوعة، يذكر أنه استخلدم الطريقة نفسها في كتاب
 وهي الكلمة التي تستعمل أيضاً للبلالة على أجزاء القرآن التي برسم التلاوةة . أما جلُّ النص الني بأيدينا فمـلاره عن الكتلة العقائدية نفسها . ويميّز الأرفادي بين جانبين : الجانب الذي يحظى بالإجماع والجانب الناجم عن شتى الصياغات . وقد عَرَض الجانب الأول بصيغة رمزية، واتبع، على غرار الرموز القديمة، ترتيباً منطقياً تاريخياً - فبدأ بعقيدتي الثالوث والتحجسد ثم انتقل إلى النص الإنجيلي وربطه بأعمال الرسل و حتى بتاريخ الكنيسة . ومع أنه عاد صراحة إلى رمز المجمهع النيقي النّي يقبل به الجميع، كما ذكر، إلآ أنه لم يتبع تسلسل هنا المجمعع، إذ تكلّم عن كل أقنوم عـلى حـدة . وكالامه يستـحضر إلى اللنهن بالأححرى رمز المععمودية عنـل الأرمن (•r) ، بتغريقه بين العقيلة (كرّس لها أقل من الثلث)، وبين العناصر التاريـخية المههمة. يبدو إذن أنّ هدف الكاتب من وراء هذا العرض هـدف تربوي، إذ بـأ بـما يشبه التعليم الديني للمبتدئ قبل أن ينتقل إلى النعاش اللاهوتي .

الـمسألة الرئيسية هي وحـدة الطبيعتين للدى المسيـح • فبعل عرضى موضوعي للتصورات الثلاثة عن الهوية، يقول الأرفادي إنني : "الم أجد في ذلك فرقاً بينهم في حال من الأحوالن، وذلك أنهم اجتمعووا على تصحيح لاهوت المسيح سيلنا وناسوته وأقروا باتحاده وأنه لا فرق ولا انفصال فيه بين اللاهوت والناسوت، وهم أجمعون
 حيث لا يفرقون بينه وبين الناسوت عنل حلول ذلك ونـو به .
"و كأنّ القائل بـالأقنومينن قـد أقرّ لـمـن قـال بـالأقنوم الو احد من حيـث قـد أقرّ بالاتحاد وإزالة الفرق والانفصـال، وكأن القائل بالأقنوم الواحـد قـد أقرّ لـمن قال بالأقنوهين باعتر افه بوجود لاهوت المسيح وناسوته بغير استحالة ولا تغير .


الو حدة الصادقة والكاذبة
"و كذلك ذو الطبيعتين قد أقرّ لني الطبيعة الواحلة من اعتر افه بالاتحاد وأنه لا انفصـل بين اللاهوت والنـاسوت، والقائل بـلطبـيعة الو احـدة قد اعترف للقـائل بالطبيتين من إقراره بو جود اللاهوت غير المستححيل والناسوت غير الناقص . "فمن اختلفوا بالقول اتفقو| بالمدنىى، ومن حيث تناكروا في الظاهر اجتمعو| عليه
 يعبلون، ولا فرق في ذلك بينهم ولا انفصال إلا من جهة الهوى والعصبية والرئاسة، . ${ }^{(r)(1)}$
إذا كانت الإحالة إلى الظاهر والباطن دارجة جـاً في الفكر الليني الإسالامي
 كلمتيّ "القوله" واالمعنى" هو ذو وقع أكبر . لنلاحظ، قبل كل شيء، أنّ الأرفادي،

 أنّ ״اختالاف أهل دين النصر انية إنما هو باللفظ والقول دون المو المعنى، والإيمان إذا كان


ولثنائية القول والمعنى، قبل أن يحيل الأرفادي قارئه إليها، قصة طويلة . وقد عرفت في النخحو مع سيبويه الذي ميّز جـذور الكـلمة وقال إنّ الأصل الـمكوّن من حروف مصمتة يعطي معنى يتوضح حسب العناصر المختلفة للجملة : كالأدوات وعـلامات النصب والجر، التخ. (Y0) وعـندما حـاولت حركة الإحياء الـسلفية، أثناء القرن الثالث/ التاسع، أن تحافظط على خصوصبة اللغة المقدسة وتفوقها، في مواجهة تثبيت المنطق كعلم كوني عام، كان الحل المقترح هو تشطير المعجالين، فتنع اللفظ النحوَ وتعع المعنى المنطقَّ .

$$
\begin{aligned}
& \text { كتاب اجتماع الأمانة، ص • } \text { (YI) }
\end{aligned}
$$




إنّ اليعقوبي يحيى بن عدي، في كتابه (امقالة في تبيين الفصل بين صناعة
 النحو لا يستهدف المعنى، بل النطق باللغة حسب الطرق الشائعة عند العرب؛ ؛ أما المنطق فهو الذي يهتّم بالمعنى، طالما بقي كليّاً وطالما كان الغرض منه البرهان . في هذا الإطار حدّد الأرفادي موقعه؛ ؛ فلم يأخذ كلمة (مدعنى" كأنها دالّة على

 الشـأن في ذينك العلمين . فمنظوره أبسط وليس تقنياً. ونستطيع اختصاره إلى عناصر
ثالثة:

1) يهـدف مسعـاه الأول إلى الرد على الـدحوض التي تــنـرع بالفـروق بـين


 تصورات المنطق يجعل من كل كنه يدل عليه اللفظ (شيئاً)؛ وهذا ما كان انـلا انتقده يحيى بن عدي وعابه على الورّاق . وقد رأينا فعلاً حدود عرض هنا هنا الأخير للبدع كما لو أنها مجموعة من طروحات متساوية كلها فـي في قيمتها، مما نال من صرامة عرضه رغم حرصه المحموود على الدقّة .
Y إنه يحيل بوضوح إلى عنصر معروف جيداً، ألا وهو المحجابهة بين المنطق واللغة العربية، وهي مجابهة تميّز فيها أتباع دينه بطول باعهم في المنطق، وهذا ما



بالعربية، ص • • باللإنكليزية .
(انظر كلمة (المعنى في الفلسفةَ، كما أوردتها معالة و ـ ن. هـ هـ كـيمان في الموسوعة الإسلامية، ص ا

$$
\begin{aligned}
& \text { T كتاب اجتماع الأمانة، ص (YA) } \\
& \text { (YQ) المرجع السابق، السطر ^ و•1 }
\end{aligned}
$$

الّو حدة الصادقة والكاذبة
FOR QUR'ĀNIC THOUGHT
آخذهـم عليه المسلمون السلغيون. و ولنستذكر هنا الهُجوم الذي شنّه التو حيدي على متى بن يونس قبل الأرفادي بقرن(••) .
r) في هذا الصدد حصل تقارب بين الفلاسفة المسلمين (كالفارابي وأبي سليمان السجستاني) والكتّاب المسيحيين ضلّ المسلمين السلفيين . وتتجلى إرادادة مقارعة
 للأرفادي، ولكن في الطرف الآخر من العالم العربي) الذي رفض الفصلَ بين المعنى واللفظ" (r). وانطناقاً من هذا المبدأ، تقصى (التناقضات" بين الأناجيل المختلفة .
 يأخذ انتقادات الظاهري ابن مضاء للنحاة بعين الاعتبار ، ولكنه رفض استخدام اللغة
 هكذا نرى أنّ الأرفادي قد وظف في محاجّته خلفية أكثر تعقيداً مما ظننا لأول الِّ وهلة . وإذا استنينيا بعض التنازلات الشكلية التي قدمها للمفردات اللغوية والعادات
 محاجّته تُحيل إلى أسلافه الفلاسفة المسيحيين الذين كانوا الِّا حددوا موقعهم بالتمايز عن الفلاسفة المسلمين الذين عارضوهم بقوة، بل حتى بالتمايز عن دفاع أبي بكر الرازي

 التي يقتر حها هذا الأخير لا ترتكز على المنطق، بل على موقف عملي .

 يعرض ويشرح بدقة لماذا شدَدت كل كنيسة على هذه العقيدة أو تلك، ولماذاذا تعزّزه ها






##  <br> نمنيكرون الأحرار في الإسلام

ولئن كان يجهل هذه الكلمة المعاصرة: (الحساسية)"، فقد عبّر عنها مع ذلك بكلمكة

 المقدسة مركّزة على هذا الجانب أو ذالك . الـو



 الوحدة الموضوعية لجميع الأشكال الإيمانية .
إنه لمسلك صعب! ولكننه ترلك بعض الآثار في تاريخ المسيـحية العربية، ولا ولا

 وحتى قبل ذلك - وفي البلد الذي سيحمي العالم العربي والذي سيصبح بمثابة قلبي قلب له، أي مصر - كان الل(هوتي القبطي ابن الراهب اعتمد في في كتابٍ ألفه عام









$$
\text { V. 19V7، (ص V. } 79 \text {. }
$$

## الفصل السادس

## نـحو مقاربـة موضوعيـة للظاهرة الديـنيـة

عندما اعترف القديس أوغسطينوس بأنّ "وجود الهر اطقة أمر حسن")، عبّر عن
 للهرطقات قد أفاد العقيدة القويمة من حيث أنه أتاح لها أن تستقر وتعمق مقو لاتها، فقد انطوى بالمقابل على محخورين كبيرين . الأول هو أن هذا التأريخ الم الم الم يكن له اله من هدف آخر سوى تبيين العقيدة القومية نغسها . فمؤرخ الهر طقات يفترض أنّ الحق والـخير هما في جهة، وأنّ الخطأ والشرّ هما في جهة ثانية، ولا ولا ينظر إلى الشرّ إلاّلِّ على أنه نقيض الخير . وبالتّالي لا يعود من الضروري معرفته بذاته، ،لأنه هو دوماً وأبداً محض سلب. أما المحذور الثاني فقد يكون امتداداً للأول : فلأن عالم الأفكار ينقسم إلى منطقتين، ومنطقتين فحسب، فلا فائدة من التدقيق في ما يحدث في في المنطقة المظلمة. ومن هنا الميل إلى ربط كل شيء بـ (ههرطقة) ما. . وهذه الهر طقة
 الحال مع اليـهودية بـالنسبة إلى المـسـيحيـة، أو معههما كلتـيهـما بالنـسبة إلى



 ذلك يتشبثون بالعناصر المشتر كة ليدرجوا في عدادها بالقوة إلانيا إما الأديان التي جهرت بهرطقتها (كالمـانوية) وإما الأديان التي لم ترتبط باللهر طقة إلآّ بـعاماتات عابرة
(كالمزدكية التي لا علاقة لها بالديانة التو حيدية إلاَ من حيث فكرتها عن أصل الشرّ الذي لا يستبع أن تكون هذه الأخيرة استعارته منها) .


 في المساجلات المسيحية والإسلامية، وهكذا أيضاً يُنظر إلى المسيحية في المساجلات الإسلامية.
وقد تعزى الهرطقة إلى تدخّل الشيطان ليغلو هو الدماغ المحرّكُ لكل الأطوار
اللاحقة


 شيء، فقد خطا خطورة حاسمة .
ولكن قد يمكن التشكيك بالعقل بدوره: مل هو حقأ المر جيع الكلي والخالد كما







 الثانية نتترب من تكوين رؤية عامة شاملة، فيتمكن معيار التحليل من أن يبنغ منا من

الفكرة قديمة إلى حدّ ما وا وفي العالم العربي ظهرت مع مع أحد الكتّاب المسيحيين

er (AY•/Y•O - VO.

 والنصارى والمانويين والمرقيونيين وتلامذة بردصان والمسلمين، يزعم أنه لا يحسـم بينهم حسب معيار العقل فحسب - وهذا ما فعله معظم المساجلين غير غير السلفينين وإنما يُخضع هذا العقل لضابط هذا الامتحان .

 ملكٍ أرسل رسالة إلى ابنه المريض يكلّمه فيها عن نفسه (الملك)، وأيضاً عن مرض





 بمذهب، ونستبعد المذاهب التي لا تتناسب معه . إن العقل يبني نفسه بنغسه داخل هنه المقارنة .
ويلاحظ ج


 بناءً على ما سمعه السامع في مكان آخر"|"
 قدّمه عن المانويين بخاصة قابل للنقض . ثم إنّ (الميمر") هو واحد من الكتب الكثيرة
نشُره أغناطيوس ديك، جونيه، 14AY.



التي نُسبت لأبي قرّة، اللني درج المأثور على اعتباره مجرد منافح عن العقيدة القويمة
 قرون قبل أن تُستعاد هذه الفكرة وتوصل إلى مآلها. أسباب هذا الانتظار الطويل عديدة جداً . وباختصار يمكننا أن نقول ما يلي:


 هناك منظور - إنما تُبذل في أغلب الأحيان بغاية المحاجّة التي يمكن أن تغتني في هذه الحال بإسهامات خار جية عديدة، ولكن ليس من حيث المضمون المطلوب تبريره، وهو مضمون لا يمكن المسـاس به، ولا سيمطا إذا الحتمى تحت عبـاء الاءة "الو حي" . والواقع أنّ فكرة "الاهوت الأديان") لم ترَّ النور إلآل حديثاً! وفي المقام
 تعطى الأفضلية حينئذٍ لإنقاذ هذه الوحدة عن طريق تسوية عملية تختزل كل تفكير
 وبعد الأزمة الطاحنة التي سببها الاجتياح المغولي وزورال الن الخلالفة العباسية تعزز هذا النهج على يد ابن تيمية. وبموازاة هذا المسار، تطوّر موقف تلفيقي صريح، كالِّ كان
 بالصراطية إلى التصالح معـه في أغلـب الأحيـان لأنه كان يستجيبـ لـما ينتظره الجمهور . وبدلاً من ذلك القياس ذي الحدين، أعطيت الأفضلية للفكرة القائلة إنّ
 من العناصر النفسية التي استمر شكلها عبر مضامين مختلفة. ومع أزمة القرن الحامس/الحادي عشر، التي أعقبها بعد فترة وجيزة انتشار الصوفية الشُعبية في الإسلام كله، انتقلت هذه الفكرة من مجال النظر المسجرد إلى مجال الوال الوجدان الذي الذي أمكن له بدوره أن يقدم قاعدة لبناء نظري. و كثيراً ما يُستشهد بأبيات ابن ابـن عربي التي

 عن مبدأ التوفيقية بالذات: هناك جانب من الحقيقة في كل شيء. وليس المقصود

من ذلك أنه يتوجب أن نحاول فهم ما يقوله الآخر، بل كل ما ما هنالك أنه يتو جب أن نجد له مكاناً في بناء ذهني تراتبي .




 لا يتتنها سوى مريديها، وتنيب جميع الفروق في داخلها لا (r)، يدل على حدود تنك المحاولة

على الرغم من جميع هذه الكوائق ، يعطينا القرن السابع/ الثالث عشر مثّالين






 (نحو (نا




## 1) مقولة الإيمان عند رامون لول (القرن السابع/ الثالث عشر )

 التطالونيين من الحكم العربي . وترعرع في جزيرة كان الإسلام لا يزال حاضرأ فيها،
(r) (انظر مثالة دومينيك وماري تيريز أورفوا: :المواضيع المسيحهية عند ابن سبين ومسألة خصوصية


وإن غادرها موظفوه الكبار . وبعد لهو الشباب، دفع به اهتداؤه الديني إلى تكريس
 أسماها (الفن الأكبر والأصغر وأرادها أن تكون متعذراً ردّها) .
كانت علاقات لول بالعالم العربي متنوعة الوجوه ومتفاوتة القيمة . فهناكاك أولا

 و
 يُضاف إلى ذلك أنه أقام اتصالات مـع مسلمي قبرص وأرمينيا الصغرى ما بين . . با

 العكس علاقة مجاملة ومسايرة(£)


 النصوص بالعربية (أو تر جمتها إلى العربية، حتى ولو فُقدت جميـعها حتى الآن)



 الأشُعرية المتعلقة بأسماء الله الحسنى، البرهان النـلـن الموحدي على وجود الله، منطق ابن

$$
\text { سبعين، الخ) }{ }^{(0) . ~}
$$

حول كل هذه المسائل، انظر كتاب: كيف نفكر في الإسلام. الفرضيات الإسلامية القُبلية في
فن لول، هر جع مذكور .
انظر موجز هذه المسألة في مقالة د. أورفوا: امكانة رامون لون لون في الفكـر العربي"، المـجلة
 r.




 الكبرى، فيعرض كل واحد منهم (اناموسه)، حسب الترتيب التاريخي لظهور هذه الانـو الأديان. ويتولى كل منهم الردّ على الاعتراضات التي يمكن أن يعبر عنها عقل ساذج
 حضورهـم النـاموس الذي اختـاره، لأنّ كل واحد مـنهـم مقتـنع بـأنّ هذا الناموس ناموسه . وهكذا يتر كونه أمام ضميره، لأنّ هدفهم كان فقط النا وهن أن يعرضوا له (أسبابهم"" المو جبة للإيمان .

ومع ذلك يجب ألا ننسى أن أعمال لول لا تقتصر على هذا الكتاب، وهي وهي بالغة



 طريقة جديدة وعن أسباب جلديدة يستطيع بها الضالون العودة إلى الصر اط المستقيم،

 بالمنافحة التقليدية عن الدين يجب تغيير الطريقة ومحاولة التوصل إلى نهج تفرض فيه على القارئ فرضاً النتيجة التي عليه استخالاصها، ولكنه يقاد إلى التوصل إليها بنفسه باستعماله النهج ذاته .
و (الأسباب الجديدة) التي يسوقها النص تتمثل بـ (أشجار")، وهذه طريقة منهجية
A. Bonner: Roman Llul Libre del Gentil e dels tres savis (Nova Edicio de : . . les obres de Roman Lllull) II. Palma de Majorque, 1993.
(V) المرجع السابق ، ص ه-T .

يستغرق عرضها الفصل الأول بكامله قبل الخوض في شرح كل دين على حدة

 إثباتي صريح، وإن بقي ملتزماً بالعرض الأمين لباقي المعتقدات في كتب أخرى مثل (اكتاب الحكـماء الخـمسة" (Liber de quinque sapientibus) (1Y90) . وهناً الالتزام حاضر حتى في النصوص التلخيصية والتكرارية التي تبقى تتردد فيها أصلاء


ثم إننا لنتعجّب إزاء الهدوء الذي يعرض به الإسلام في كتابه هذا، إذا ما علمنا أنّ النص المكتوب باللغة النطالونية أعقب مباشرة، أو حتي الونى عاصر ، كتاب (العقيدة


 العربي|((1)". وقد مال الباحئون بعامة إلى الاعتقاد بأنّ المقصود به كتاب بالع بالعر بية كتبه









صدر عن كاتب آخر



 لهذا القارئ بحرية المادة التي يجب أن يطبق عليها هذه الطـن الطريقة.


 والقطالوني، يتميزان بميزة خاصة تتمثل بطابعهما التعليمي، على حين النـين أنّ كتبه الأخرى هي كتب سجالية وإثباتية بجاء.



 دائماً بمستوى عالٍ (كما عندما يعترض الوثني على الفردوس الإسلامي بالكخوف من تكاثر الأقنار في فردوس حسي)(T)



 الطريق بين صيغتي الدليل الوجودي : الموقف التجربي الذي يشّي ئتق وجود الله من

 يدخل الفصل في معارضة مع فكر الموحدين؛ ويتموضع هنا أيضاً في منتصف

$$
\begin{aligned}
& \text { (1Y) المرجع السابق، ص } 197 .
\end{aligned}
$$

الطريق بين استدلال ابن تومرت حول وجود الله انطلاقاً من الوجود المطلق وبين

 تصالحية .
وعلى الرغم من مواطن الخلل في الكتاب، فإنّ الهُدف الذي من أجله كُتب يمثل تقدماً ملحوظاً. فالإيمان يفترض الفهمه، وهذا يحتاج إلى الاستنارة بمعلومات كاملة،

 من هذه الأسباب وبين (فن) التفكير ، فهذه مسألة أخرى لن نتطرق إليها هنا . إنّ ما يهمنا هو أن نحاول اكتشاف دواعي هذا النهج . وحسب ما ما رأيناه أخيراً، نستطيع أن نتقدم بالملاحظات التالية :

- إنّ إلحاح لول على (الفهم") وعلى (الأسباب") لافت للنظر . وبصفته تلميذاً
 إيمان بلا ذكاء هو ظاهرة عامة، فإنّ عصر لول والإطار الجنرافي الذي عاش فيه يميلان إلى التشديد في ذلك. ففي سياق كانت فيه مناطق بكاملها تنتقل من دين إلى آخر ، يتعاظم الميل إلى الاكتفاء بحدّ أدنى من الاعتقاد الإيماني. وعندنا أمثلة
 معبرين عن كلا الاتجاهين في التحول من دين إلى آخر . فعندما احتل القشطاليون


 كان دين النصرانية ينكر خالقي لما تقبلتُه قط|"(10) . ونجد كالاماً مشابهاً قاله بعد أربعة قرون ذلك الراهب الفرنسيسكاني ألفونسو دي ميلاّ الذي انتقل إلى الإسلام



نحو مقاربة موضوعية للظاهرة الدينية

لأن المسلمين (ايؤمنون بالالهل الحق، خالق السماء والأرض، الذي يعبدونه بإيمان جمّ وخشية وتواضع واحترام وتقوى، ويكرمونه في جـميع أفعالـهم وأقوالهـهم . وهيهات أن يخشاه من يسمون أنفسهم بالنصـارى ويطيعوه ويعبدوه ويكرموه بمشل هذا التوقير وهذه الخشية)|(17)

وإذا لم يكن من حقنا أن نحكم في مدى صدق كل إنسان، فلنا أن نلاحظ مـع ذلك أنّ الأمر في كلتا الحالتين يستند إلى اختّزال الإيمـان إلى حد أدنى . وعليه، يتبدى مسعى لول، في مجمله، كردة فعل على تلك النزعة التي تريد أن تخلط كل شيء في عمومية فارغة.
من هنا يسعى عرضه في كل حالة لأن يكون كاملاً . فبعد عرض أولي للإيمان

 لم يشأ أن يترك أيّ نقطة غامضة، وسلّّط النقاش على كل شيء بدون قْبُليات . يُضاف إلى ذلك أننا لا نجلده يطلق أي حكم قيمة على هذه الأديان؛ فممثلوها يتكلمون كلّ بلدوره حسب التسلسل التاريخي المحايد، ولا يتدخلون في النقاش، ويمتنعون عن الاستماع للنخيار النهائي. صـحيح أنّ هـا الــرض لا يخخلو من تصنع : فالقسم المتوسط المخصص للمسيحية يبدو أنه يحتوي كمّاً من الاعتراضات الْ أقل منا مما في

 الأقل تمّ تلافي الاتهام بعدم ترلك المحاوِر يتكلمّ، أو بإجباره على اتّباع طرقٍ لـم يخترها . وهكذا يتجاوز لول روح المساجلة كما تبلورت عند كاتب مثل الورّاق الذي كان ينحو هذا المنحى . إذن فما بين القرن الثالث/ التاسع والقرن السابع/ الثالث عشر فرضت نفسها الفكرة القائلة إنّ الإيمان كلّ متكامل، يجب تقديره كما هو، أي بدون


 (انظر كتاب الأممي ... (IV) ص $10 \wedge$.

أن يُقصل بشُكل مصطنع من الخارج، مع القبول بإتاحة الوقت للمنتمي إلى هذا


 غير مقنعة. ولبعضها إجابات محددة، ولا يضضي بعضها الآخر إلآ إلى تملّصات يُّترك كِ





 النبرة نجد أنفسنا بخصوص هنه النقنطة الأساسية إزاء قطيعة لافتة للنظر : ذلك أنّ




 للى لول خلططاً أكثر فداحة: فهو لم يعر ف الفكر النقدي بذاته، وإنما لنما فقط الجانب







$$
\begin{aligned}
& \text { (1A) المرجع السابق، ص ع 17 المر } \\
& \text { (19) انظر كتاب الغاية، مرجع مذكور، ص 1V (1 ) . }
\end{aligned}
$$

نححو مقاربة موضو عية للظاهرة الدينية

برشلونة في نهاية القرن الخامس عشر . ولاحقاً، سيقول بعض الناشرين عن هذه
 القطالوني فتر جـم بسرعة إلى اللاتينية والفرنسية، الخـية . . ؛ ولكـن وجب انتظار
 كتاب لول بترنين - كي نجد تنكيراً يشابه تفكير لول، مع أنّ معالـجة كلّ ملّ منهما مختلفة.

## Y بحثث ابن كمّونة (القرن السابع/ الثالث عشر )

 الوسط العربي في فتح اللباب أمام عـدد من الظظواهر التي بدت مـن من وجهـة النظر


 هما اللذان جعلا منه حالة فر يدة في لائحة الكتـاب الذين نتححدث عنهم في كتابنا هذا . ولكننا مع ابن كمونة نعود إلى ملاهح اعتلنا رؤيتها .
وُلد عز الدولة سعد بن منصور بن سعد بن الحسن هبة الله بن كمونة حو اللي

 والمؤكد، على كل حال، أنه لعب دوراً بارزاً في أوساط الجالية اليهودية البغدادية في بداية الحكم المغولي، يوم كفّ الإسلام - بسبب الو لاة البوذيين الذين تولوا الحوا الحكم
 المؤكد أنّ علاقاته برجال البلاط كانت وطيدة، وتشهد بذلك بعض المؤلفـات التي أهداها إليهم .
لـد كتب الحديد من التآليف الفلسفية، وعلى الأخص شروحاً وملخصات
 وpso in arabico

تُُّوولت كثير اً في أوساط المسلمين المنتمين إلى تراث ابن سينا . ولـم ينشر من هنه
 أنه خبير في الرياضيات والمنطق، وأشار إلى أنّ الناس كانوا يستشيرونه فيهما . ولكن حادثة الفتنة الشـعبية التي اندلعـت ضـله عام و هـي المـعـروفة أكثر من غيرها . وعلى الرغم من تدخل السلطلت اتل فضّل ابن كمونة الهرب، فلجأ إلى بلدة الحلة على الفرات، ما بين بغداد والكوفة، و حماه ابنه اللذي كان يشغل منصباً رسمياً فيها . وتوفي في الحلة في السنة نفسها .
ويربط المؤرخ ثورة التوام هذه بكتاب ابن كمّونة ا(تنقيح الأبحاث للمـل
 سنوات، كما تذكر إثـارة تاريخ كتابته التي وردت في إحلى المخطوططات. وتنوّه مقدمة الكتاب بو جود (مغاوضات" دفعت بابن كمونة لكتابته (Yr) . و كلمة (مفاوضات") - على التباسهـا - تعني "المححادثات والمداولات" . و لا يعطي ابن كمونـة مزيـداً من التو ضيحات حول ذلك، فظنّ بعضهـم أنّ الكتاب كُتب لحلقة مغلقة من القراء حظيت بتسامع النظام السياسي الجديلد، ثّمّ انتشر خار جها، ممّا أدّى إلى ثورة العوام . يتميز الكتاب بسمتين. أولا استعماله الصيغ الإسلامية التقليدية الشعائرية مثل "القرآن الكريم"، فظنّ بعضهم أنّ ابن كمونة ارتلّ إلى الإسملام؛ ولكن هلذه العبارات لا تعدو كو نها إشـارات لـحسن نيته . وثانيـاً يقرر ابن كمّمونة في مقّمته أنه سيكتب بلدون تحيّز ، أي أنه سيعالج الأديان الثلاثة حسـب تسلسلهـا التاريـخي، وأنه سيتناول أصولها دون الإغراق في النتاصيل، وأنه سيبيّن حجج أتباع كل دين والاعتراضات الشائعة بصلده والردود عليها . ويربأ ابن كمّونة بنفسه عن كل هوى شخـصي مؤكداً

 99 ه ونشر م. م. القبيسي (الحكمة الجديدة في المنطق")، ولكنتي لم أتمكن من الالطلاع عليه. (YY) نشُه موشي بيرلمان بعنوان سعد بن منصور بن كمونة : تنقيح الأبحاث للملل الثلاث . محاولة


(Y ) سعد بن منصور . . . ، مرجع سابق، ص ا، السطر 0 .

نحو وقاربة موضوعية للظاهرة اللدينية
FOR QUR'ĀNIC THOUGHT
أنه فحص "امباحث كل ملّة إلى غايتها القصوى")" (£) . وهذه العبارة تدل بالأحرى عـلى أنه أورد الـحجـج مستالا إياهـا في أغلـب الأحيـان من أقوال بـعض الـمفـكـرين
 أنّ ابن كمونة قد أكد على حقه في التمييز بين (اما يصلح" و "ما لا يصلح"(O) بيد أن المعيار المستعمل غير موضح في هذا النص . وفي كتابه "رسالة في بقاء
 نغهم هذا البرهان، وهل يمكن تطبيقه على نهجه في كتاب ("تنقيح الأبحاش. . . "؟ فمـن جههة أولى توخّى كتـاب "رسـالة في بـقاء النـفسس" أن يسلط الضـو الحلقات المفرغة وإما على الحجـج المتر ابطة التي لا يمكن البت فيها إلاّ عن طريت برهان الخلف؛ ومن جهة أخخرى نستطيع اعتبار المسألة المعالجة كمسألة تنتمي إلى المـجال الفلسني وتنفصل بوضوح عن البحث الديني . ولكي نفهم تو جه ابن كمّونة فهماً أفضل، نستطيع أن نقارن بينه وبين رامون لول .
فخخلافاً للول الذي قلّم لنا وثنياً يـجب إقناعه ويدأ مـن البداية، أي وجود الله وصفاته، سلّم ابن كمونة بوجود سياقِ اجتماعي هو سياقه وانطلق من معطى تجربي مشترك : أي النبوّة . وبعامة نجد أنّ ضغط المعطيات التاريخية يتججلّى عنده أكثر مهّا عند لول. ويظهر ذلك بشكلين: فالكاتب القطالوني يحبذ المسيحية بذون مواربة ولكنه يحرص على إقامة توازن مع العرضين الآخرين، في حين أنّ ابن كمونة يكرّس
 الإسلام • وفي معرض حديثه عن اليهودية، يتوقف عند التيارين الرئيسين فيها ويخصّ فرقة الربانيين بتححليل يفوق بححجمه مرتين تحاليله عن القرّائيين (YV) . ثم إنه عندما جعل من مسألة النبوة مدار فحصه، وضع نفسه في موقع من يريد أن يكمّل ما قاله



الكتّاب النقديون، في حين أنّ لول نزع بالأحرى إلى معاودة معالجتها من جذرها الأول، على غرار حنين بن اسحق إلى حدّ ما، ولكن بتنظيم مختلف في الْ النى النهج

 ولكن في أغلب الأحيان، يغعل ذلك بصورة سلبية. فما يتوخاه هو أن يبقى على
 بعض الشيء، ومضخّمة بعض الشيء، ولكن لا مراء فيها . إلاّ أنّ هذه العقلانية تبقى أداتية، لا بنيوية. فهو يرى أو لا الْ أنّ هناكّ معطيات لا لا يتحكّم بها العقل . فالوحي يفرض نفسه كحدث لا يستطيع المرء دائماً أن يفسره؛
 الفلسفة، التي تنضوي كلها تحت لواء العقل ، يكتفي ابن كمونة، كما كما رأينا، بإظهار خطأ الاستدلال ليعتبر أنّ الاستدلال المضاد قد ثبـبت تلقائياً . وعندما ينتقل من الـن
 فإنّ مسعاه إلى تقديم جواب يفقد المزيد من قيمته كبر هان مطلق ولا لا يفيد من ثـّ إلاّلّ في إظهار التماسك الداخلي لكا لـلى معتقد من هذه المعتقدات .



 بقيمة مطلقة، كما يقول ابن كمونة بكل وضوح في تقديمه اعتراضات القرائيين على الربانيين أو بالعكس (YQ) . وهذا ما يسمح لنا بالمقابل بأن نفهم "الأسباب الإيمانية") لهنا أو لذاكُ ، ويلغي بالتالي التعارض التطعي بين الفرق. وليس ورا وراء هذا النهج



نستطيع في هذه الحال أن نقلب الموقف ونعتبر القنينة المملوء نصفها قنينة نصفها



 عندها الآن .

لقد تقصد ابن كمونة أن يُتَنْون الفصل الأول من كتابه بحيث يبدو تقديمه للنبوة
 والأجوبة بحيث تساق الأولى بتدرج واضح جداً . والصفحـات الون الأولى - التي أظهر




 أنها عجائبية . وفي شر حه لهنه الشروط تطل بر أسها الاعتراضا الات العات القديمة : فالو اقعة



 هذه الشُروط"(•) ${ }^{(r)}$ الاعتبار - ولو ضمنياً - الانتقادات التي وُجِّهت قديماً إلى هذا الحدث الـى العجا

> ذاك .

ثم لا يلبث أن ينتقل إلى درجة أعلى، فيورد بوضوح الاعتراضات التي صدر
 هذه الشروط أمر مستحيل : إذ لو قبلنا بأن يُخرق النظام الطبيعي، لاستطعنا عندئذٍ أن
(• (r) انظر كتاب م. بيرلمان : سعد بن منصور . . . ، مرجع مذكور، ص ^، السطر \& . .

نقول أي شيء. ثم هل المعجزة المشاهدة صادرة فعلاً عن الله أو عن قوّة أخرى؟
 الهِف الذي ينسبه إليه النبي؟ الخ .

 الذي يقدمه المؤمنون ليس (امحالاً")" (1)

ويضطر ابن كـمونة بـخاصة إلى معـارضة "اضعفاء الـعقول" علـى كثرتـهـم
بـ (الحكماء") وحدهم على قلتهـمه ويلغي كل ما يمكن أن يتوسط هاتين الفئتين .

 إذا اجتمعت جميع الشّروط المعرفية؛ وهي نقطة سيعود إليها ابن كمونة مراراً (r\&)





 العقلي نفسه . لا شيء يأذن لنا بالبتّ في ذلك .
إلاّ أنّ ما يمكن أن نلاحظه بالمقابل هو أنّ القسم الثاني يتقدّم كالقسم الأول تماماً، فينتقل من المعايير الضمنية إلى المعايير الصريحة. هـلا هكذا، يعرض ابن كابن كمونة أولاً تبرير النبوة بما تعود به من كسب على المجتمع، على نحو ما كان أوضح ابِ ابن

$$
\begin{aligned}
& \text { (ro) المر جع نفسه، ص ص }
\end{aligned}
$$

سينا، ولكن مع التنبيه إلى المطبات التي يتعين تفاديها . فالمجموعة البشرية قد تقع مثلاً ضحية إيحاء ذي طبيعة سحرية، وقد يتولد الاعتقاد من التزامن بين عدن كبير من التجارب التي لا يمكـن حصرها. لذا يتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار مضمون
 المرء من الوصول إلى اليقين. ولكنه قد يصطدم عندها بالطابع اللاعقلاني لبعض
 وفخر الدين الرازي - هو التعلل بإمكانية التماثل هـع الـحياة التي هي بحدّ ذاتها
 الحالل|(1)

وعليه، سيتكلمم ابن كمونة عن الغاية الأخيرة للنبوة انطلاقاً من (افوائدها)"

 الـذي دار بين ابن الريوندي والورّاق، أي بين التصـور الأداتي للعقل والتصور المعماري له. وابن كمونة يعي هذا أيضاً تمام الوعي لأنه، بعد أن ين ينقل مطون لاً أفكار
 إقناعي ولكنه غير يقيني"(1) ${ }^{\text {(1) }}$
لنا فإنّ هذا الفصل من "التنقيح" يتابع البحث في ثناث حجئِ رئيسية : 1) إنّ




 واجب إذا عارضه، يقول ابن كمونة بعبارة مقتضبة إنّ الهدف من النبوة هو ما لا لا

يمكن للعقل المحض الوصول إليه . ب) بعد أن يعود كاتبنا مرة ثانية إلى الحجة القائلة بلامعقولية العديد من الشعائر المفروضة، ، يقول بجملة مقتضبة أيضاً إنه الا يبعد أن يحصل فيها وجهٌ من وجوه الحكمة|"(P9)

إنّ هذه الجملة، التي وردت بعد العرض ذي المنتع العقلاني حول نظرية المعرفة
 بطابعها المتحَم . ونحن نفهم أن يكون المعاصرون رأوا فيها فيها هجوماً بالألحرى على ألى



 يستشهد بابن ميمون والغزالي وفخر الدين الرازي فإني إنه يستغرق أيضاً، ولكنهن يضطر
 ما يلفت النظر عند هذا الكاتب هو تعايش موقفين فكريين متناقضين عنده ه فهي




 الذي استطع أن يكتب كتاباً مثل (تنقيح الأبحاث . . ."، فلا بدَ أنّ الكثيرين شاطروه موقفه نصف الشكي ونصف الإثباتي
تؤكد الصفحات الأخيرة من الفصل الأول على عمومية الواقعة النبوية . وهذه
 تلخيص يشفّ عن تحفظاته ومتطلباته التي يستطيع تبريرها بضرورة التمييز بين النبوة
(ץ (المرجع نفسه، ص •ب، السطر 0.
( (ع) أورده حبيب باشُ في حواشي ابن المحرومة على كتاب تنقيح الأبحاث للملل الثلاث، جونيه،


الصحيحة والنبوة الكاذبة. ومن جهية أخرى هي بمثابة تقديم للفصول التالية التي
 عليه الاكتغاء بالمناحي (الأكثر أهمية في عصرنا)"(E) (1)
 ورزانة يتعارضان في نظرنا نحن المعاصرين مع الجو السجالي المتيّسم بالشُراسة في أغلب الأحيان. ولكن معاصري ابن كمونة لم يروا الرأي نفسه. فقد تجالها فله اليهود. وترك لنا النصارى نصاً مـخطوطاً ممهوراً بـحواش عـن عنيفة يستنكر فيها كاتبُها ابن


 اللهجة التصالحية في كتاب "اتنقيح الأبحاث . . . " لتجييره لصالح الإسلام من خلال بعض الإضافات (2r).

إذا أخذنا النص فصلاً فصلاً، تغدو مفهومة ردود الأفعال المتباينة هذه، لأن كل
 أن الفصـل الـخاص بهـم يبـدو و كأنّ يـداً قد عبئتـت بـهـ ـ ومـا إن أعيـد الاعتبـار إلىى المخطوط حتى وجد الأخصائيون أنّ القسم الإيجابي من هذا النصى حمل بصمات يهوذا هاليني. وعندما نشر م. بيرلمـان النص وجد علا ولاقة بين الانتقادات وبين


 في هذا الفصل يتكلم فقط عن الجوانب التاريخية والنصية طبقاً للمنظور القرآني الذي يتهم اليهودية بالانحراف عن أصولها.

ومن تم تضاءلت الفرص أمام ابن كمونة لإبراز تو جهه الفلسفي . فعندما سيحاول لاحقاً أن يؤول بعض الآيات التوراتية التي تتكلم عن رؤية الله، فإنه لن يفعل ذلك




 تحليالت الفصل الأول، بل طبّق بالأحرى طريقة بديلة مقتسبة من علم الككام .





 الغير، والذي قد يتحاشى بصفة خاصة الالتزام الشخصصي من








 الأولين من كتابه( (7) . ومع ذلك من المؤكد أنّ الكاتب اليهودي أخطأ إذ لم يستوفِ

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

نحو مقاربة موضوعية للظاهرة الدينية
FOR QUR'ĀNIC THOUGHT
المعلومات الكتبية، ولكن ينغغي أن نقرّ له بأنه استدرك هك هذه الثغرة من عنده وببراعة . ولا نجد شبيهاً لمـا فعل إلاَّ في كتاب ابن رشد الفقهي ("بداية المـجتهدل) الذي إذ يعرض الحلول التي أوردتها شتى المدارس الإسلامية لعدد من المشاكل الشرعية، لا يكتفي بإيراد حججها وتمحيصها، بل يذهب به الأمر إلى استبدال حجة ضعيفة بحس بحجة أقوى من صياغته. والموقف النادر الذي اتخذه ابن رشد داخل دينه الإسلامي حول مسائل محددة، يطبّقه ابن كمونة على أديان الآخرين . وبمعزل عن جانب (التمرين
 الـرسـول) (استكمال، الفحص والتمحيصص، وليس فقط بهدف الندحض والتفنيد طبقاً للطريقة الكحلامية التي عمّمها الورّاق ("إن قالوا . . . قلنا . . .")



 التأليف بين القسم المخصص كليهودية، وهو قسم يدرج عدداً قليلاً من الاعتراضات الـيات المقتضبة والأجوبة المسهبة، والقسم المخصص للمسيحية الذي يعتمد فيه الكاتب
 كمّونة والتي عبّر عنها بإكثاره من استعـمـال "العل" و "اعسى" . ولـم يشأ الكاتـب المسيحي إلآ أن يرى فيها تحايلا(1) ". وهذا يدلّ على مدى عدم قابلية الاستيعاب لوعي شاء أن يبقى نسبياً .


المؤرخ (or) . فقد رأى أن ابن كمونة إذ لم يكتف بالتر كيز على المناقشة المنطقية كلنظظريات المتعلقت بشخص المسسيح فتط، كما الحال عادة في السجال مال ما بين الأديان، بل حرص أيضاً على نقل المعلومات المتعلقة بيسوع وبمعجزاته ، إنما كان يرهص - ربما - بالتمييز الحديث العهد بين يسوع التاريخ ويسوع العقيدة . وعلى هذا، فإنّ الرؤية اليهودية - المسيحية المركزية لتاريخ الأديان قد تكون أفادي دفعت كاتبنا إلى التشديد على السياق اليهودي ليسوع ولبدايات المسيحية ـ ولكن لئن
 المناقضة التاريخية للأديان الأخرى حاضرة بشكل واسع في المساجلات الإلانِلاملمية،
 خلط بين الاختزال السجالي والاستقصاء العلمي، أنّ البروتستانتية الليبر الية لـم تفعل
 كمونة على البيئة اليهودية ليسوع هدفٌ معرفي استكشافي بل فقط هدف الختزالي . وهو يلتقي في هذا مع وجهة النظر الإسلامية التي لا تنظر إلى الأشياء بذاتها، وإنما على أنها انحر افات .
إجمالاً نستطيع أن نلاحظ شيئاً من المخاتلة في الطريقة التي يستعمل بها ابن
 الصحة . ولكن إذا تعلق الموضوع بالآخرين نراه يضيف إلى كلامهه بُعداً عقلانياً .
 صلب المسيح، اعتقاداً منه بأنّ الصلب يحيل إلى أحداث حقيقية، وبين التواتر


(or) ف. نيفونر : (الحقيقة بنت الزمن . ابن كمونة والمقارنة النقدية التاريخية بين الأديان،ا، مداخلة في في كتاب المساجلات الدينية في العصر الوسيط، باششر اف برنارد لويس وف. نيفونر فيسبادن
199r ص ص rovor.
(انظر مقالة م. ب. الكتاني : "ابن حزم ومسألة تأئيره في الفكر المسيحي"، مجلة هيبسريس

(O\& سعد بن منصور . . . ، مرجع مذكور، ص 70، السطر بY و Y\&.

الذي ورد في الفصل الأول، مما يوحي للقارئ وكأنّ المسألة غير مطروحة أصلاً. ولكنه إذا تكلّم بالمقابل عن تراثه الـخاص بهـ، فإنّ النسبية هي التي تنتصر عندئنٍ وهكذا يردّ على الاعتراض القائل بأنّ بعض القصص التوراتية لا يقبل بها العقل ، بالقول بأنّ (الممشهورات)|(00) تتغيّر حسب الأزمنة ، مما يعدل نفياً تامـاً لإمكانية الرجوع إلى العقل، على نحو ما يطالب به في مواضع الْ أخرى .

 الذي كرّسه للإسلام. ويشمل هذا الفصل الطويل عرضاً مفصّلاً للتحفظات الِّات بصدد

 في إطار مجالس المساجلات الدينية البينية. يُضاف إلى ذلك أنّ الكاتب يتخلى عن هدوئه ورزانته بعض الشُيء في هذا الفصل . وهكذا يُبدي شيئًاً من التهكمـ عندما يتحدث عن التحدّي الموجَّه إلى العرب بأن يأنوا بنص شبيه بالقرآن آن فيقول بهدوء:


 يُضيف إليها اعتراضات مضادة، ولكنه يلزم الموضوع الخاص الذي ينظر فيه، فلا


 عقلانية ابن الريوندي، وهذا مـا يميل بنا إلى الافتراض بأنّ القرون الأربعة التي
 الرأي والرأي المعاكس يكون في هنه الحال مجرد مسلك أخلاقي ينطوي على قلر

$$
\begin{aligned}
& \text { (00) المرجع السابق، ص با ب، السطر ^1 (ويستعمل النص كلمة (اتواضع" التي تدفع إلى الاعتقاد } \\
& \text { الخاطئ بوجود تحاور حقيقي بين المشار كين في تلك المجالس (المر) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (المرجع السابق، ص } 19 \text { ، السطر (ov) }
\end{aligned}
$$

من الاحترام والحذر . وهو مسلك محمود دون شكك. ولكنه مسلك تكمن غايته في

ومع ذلك يستشف ابن كمونة ضرورة الذهاب إلى أبعد من ذلك. فني نهاية
فحصه لدليل صحة نبوة محمد بدالّة الإعجاز القرآني، لا يحيلنا يلنا فقط إلى كتاب ولي وحيد




 الفكرة التالية: حتى عندما لا نصل في خبر يتعلق بالنق بالنبي محمد إلى درجة اليقين، فإنّ



جانب من لا يحدس به(•7) .




 الفكرة إلى اليوم مستعصية على الكثيرين مالئ

$$
\begin{aligned}
& \text {. V المرجع السابق، ص (OA) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7 (7 الموضع نفسه. }
\end{aligned}
$$

## خاتمة

في فترة تزامنت نوعاً ما مع الخلافة العباسية (سبقتها ببضع سنوات وتعدّتها
 أطلقنا عليها صفة الاستقلالية. وعلى هذا النحو، وعلى امتداد العصر "الكلاسيكي" للحضارة العربية، أمكن لهذه الكوكبة من الكتاب الذين عاشوا على نحو غير متساوٍ على مدى خمسة قرونٍ ونيف، أن ينفصل كل واحد من أفرادها الاثني عشر عن
 مجموعة متنافرة من التساؤلات لتطوير إشكاليات مبتكرة أدّت بلدورها إلى اكتشافات ظنّا أنها حكر على الغرب المعاصر .
لا شك أن مقاربتنا كانت ستكون أكثر ثراءً لو شملت قائمة أكبر . ولا شك ألا أيضاً أنّ هناك صوى وجوانب قد يوضّحها بحث لاحق، لا سيما عند المفكرين النقديين

 الـمـجموعات التي عـاشت في فترات شديـدة الاختـلاف، عرّفتنـا بـها النصـوص التاريخية، ولكن من خلال استشهادات شديلة الاقتضاب والغمنو علينا توظيفها. وكنا بحاجة إلى حد أدنى من الإيضاح لكي نتمكن من استخلاص
 ومتحيّز اً خالصاً، أو بالعكس .
وبالفعل ، نستطيع في أدبيات المواجهة الدينية الواسعة جداً أن نميّز طبقتين

أساسيتين. في المستوى الأدنى، هـناك الستجال البحتت. فسواء اتخخذ هذا السـجال الشڭل الإثباتي الفظ الذي ينتصر لمـجموعة لها انتماء معين من خلال تسخيف من يخالفها، أو اتخذ أشكالا "أكثر تطوراً من خلال فضّح الثغرات التي لا يراهـا المرء إلا عند الآخر، فإنّ مثل هذا السجال لا يتوخّى على كل حال ولا يصبو إلا إلى التبرير الذاتي من خـلال الثبات في الجمود . وعلى مستوى أرقى بكثيبر، نجـل التفكير اللاهوتي النـي يسعى إلى التتحري والتعمق بغية التغلـب على الاعتر اضات المـعبَّر عنها، وهو ما يقتضي أن يقطع المرء مسافة من الطريق، ولكن دون المساس بالـو بالرؤية الأساسية للأشياء. أين يقع ما سمّيناه "الفكر المستقل" بالنسبة لهلذين التو جهين؟ قد يقف هذا الفكر في بعض جوانبه على مستوى واحل من السـجال الصرفف، وهو أصلا" ما يحاول بعض الخصوم حشره فيه . إنّ صورة ابن الريوندي في الإسالمه ، وحيويه في اليهودية، هما صورتا رجلين "امماحكين"" ومعارضين دأبهما المعـارضة ، وقادحـين لا يرعويـان. ولئن كانـت الـمـعالـم الكـبرى لـهـنا التتصوير لا تـعود إلى المو ضوع نفسه بقدر ما تعود إلى قلق اللذين يتنطعون للمحاكمة، فهذا جلي من خلالِ (اظاهرة ابن المقفع" اللني أسقط اسمه على خليط بكامله من كتّاب كانت ضبابيتهم
 المeكرين الأحرار الذين درستهم قلد ترك أخحلافاً له أو مجموعة من الأنصار، في حين أنّ معاصريهمم، من المسلمين بحخاصة، بقو ا مهووسين بحضورهـم وبانتشار كتاباتهمم، دالّين بذلك فتطط على مدى عجزهم عن تحمّمل فكرة بححث فردي (1) ومن جوانب أخرى، يتحاوز الفكر المستقل حدود اللهوت. فتفكير حنين بن اسحق بصدد التحضير النفسي لقبول الحقّ وطريقة رامون لول في عرض المعتقلدات بناءً على القيم التي تجسِّدها - وهو ما أسماه بـ (االكر امات الإلfمية") - تُعطىى لُهِما بلِ جلال الأولـوية عـلى أي لاهوت وضمعي . كمـا أنّ جُهـد الـورّاق لـرذّ كل معتقد إلى تر سيمة مفهومية، لا يختلط بهذا المعتقد نفسه .
عندئذٍ قد نميل إلى ألا نأخذ باعتبارنا سوى النبذ الصريح أو الضمنني للو اقعة

انظر س. سترومسا : "أهناك كتابات بديلة؟ التقليل والسلطة لندى المفكرين الأحرار في الإسلام القروسطي"، ، مقالة ستنشر في كتاب (اعودة إلى الكتب المقدسة)" .

اللدينية . ولكن كيف يسعنا في هنه الحال أن نجمع تحت اسـم الإلحاد بين أبي بكر الرازي اللذي كان يقول بالتألـيه الطبيعي على غرار فلاسفـة القُرن الثامن عشر في أوروبا، وبين المعري الني كان يصون شعراً الشكولك التي تحاصر كل مؤمن، بله ابن المقفع الني سلّط الضوء في نقده القرآن على آليات تزييف القّيم على غر ار مـا سيغعله نيتشه؟

عـالوة عـلـي ذلـك، كـنـ رأيـنا الروابـط الـتي تـجـمع بـين إشـكـاليـات الـكتّاب "الاختز اليين" وإشكاليات الكتّاب الذين فتحووا، على العكس، آفاقاً دينية جديلةه. هكذا طرح حُنين بن اسحق مسألة سبية الإيمان، وكذلك فعل ابن المقفع، وإن يكن قلد عاد بهذا الخصوص !إلى مقولة أقدم، بلون أن تبرر هذه العودة اختز اله إلى مـجرد مساجل يُرَدّ عليه باحتقار انطلاقاً هن موقِ آخر . ورغم الثغرات البينة التي اعتورت اختيارنا لهؤلاء المفكرين، يـجل هذا الاختيار تبريره في ما حاولوه من إنشاء، متعلدد الأطر اف ولكن تدرجي؛ لإشكالية متجانسة . ولنستعدها هنا بخطوطها العريضة .

في مطلع العصر العباسي صيغت مجموعة من التحفظات حول الأديان المؤسسة رسمياً . وصلرت هذه التحفظات على الأرجح عن حركات أقلوية، ولكنها انضوت تححت لواء منزع شكي قطع الصـلة، بـاسم الأخلاقِ، مع العـوامل السوسيولو جية للانتماء. وستدلل هذه الطروحات على استقرار مدهش في الزمان والـمكان ، كما يُثبت ذلك المقطع اللني كتبه ابن حزم، بعد ابن المقفع بثلاثة قرون، عن الشكيين الأندلسيين .

للـرد علمى هنه التحعنظات كان يـمكن إعطلاء حـلين. الأول يرى في الـسلطة السياسية مصدراً لكـل نظام، ويعزو إلى الدين محضى وظيفة تربوية بلدون أن يقر لـ
 المعري، ولكنه كان وراء تطور أدب واسـع معادٍ لر جال اللدين، وكُشف النقاب عنه أو غيّب حسب الحالات . فنكما تمّم التشديل في الأدب العربي على الجانب (الر جيم"، للمعري من قبل المفكرين الأحرار من المستشر قين في القرنين التاسع عشر والعشرين
 الأدب المفارسي على علماء اللـين لمم تطغَ على سمعته العلمية إلاّ في القُرن التاسع

عشر الميلادي بعد أن ترجم ج. ب. نيكو الِالا (الرباعيات) إلى الفرنسية، وبعد أن










 الكلاسيكية كلها، وصولاً إلى ابن كمّونة .

 الوحي. وفي كل هذا يِّضح للعيان النزاع القائم بين الاستخدام الأداتي المحض للعقل وبين التصور المعماري له.

يـخرج عـمر الخـيام عن نطات دراستنا، لا لأنه كتب باللنغة الفارسية وبعَروضى شعري فـارسي







 العقيدة الانسلامية) . انظر كتاب: أذربيجان . مختارات شعرية، موسكو، دار الثقدم، 19VA.

خاتمة

وليس من السهل المحافظة على هذا التمييز . فلئن أيّد ابن المقفع في كتابيه "الأدب الكبير" و"باب برزويه")، الفكرة الثانية، فإنّ معارضة القُرآن المنسوبة إليه تبلو ملتبسة. ولا شك أنّ بينه وبين حيويه البلخي استمرارية تتمثل برفض الانجرار




 قريبة من انتقادات ابن الريوندي، في ما يتعلق بالإسلام؛ ولكن الجن الجوانب الأخرى من

 الحجج المناوئة، ولا سيما الحجج الثنوية، مأخذ الـجد، فإنّ ثلاثتهم استخلصوا من ذلك تعاليم متباينة.


 أرجع هذا الانتماء إلى المسـعى الرو حاني لكل إنسان . أما الردّ الثاني فنحا منحى

 فإنّ أفضل التحليلات هي تلك التي تدرس كل دين بذاته وتفحصه بأكمـل طريقة



 كمونة، بسبب منظوره الخاص، إلى أن يعود إلى مسألة النبوّة معتبر اً إياها مسألة مركزية، في حين أنّ حنين لم يتطرق إليها إلاّ بصورة غير مباشرة. إنّ وجود مفكرين نقديين إبّان القرنين الرابع والخامس/ العاشر والحادي عشر لا

يجد تبريره في تماثل الحجج التي استخدموها مع حجج أسلافهم - وكلّها حجج


 تُطرح الأسئلة، بل صار مطلوباً الانطلاق من هذه الألسئلة كمسلّمات والإلماتِ الإجابة عنها

 مواجهة الإيمانية الدينية)، أو الانكفاء على شكية نفسية تُوازَن بانضباط عملي الِّلي


 وذكّر، كما فعل حنين، بضرورة التصديق البدئي، واستكمل هذه المّلاحظة بفكرة

 متشعبة الجوانب، كما الحال في المنظو مة العقائدية للمسيحية، ومح أن مسعاه ذاك


 كمّونة تنبيّق عن آليات ذهنية متباينة، إن لم نقل متعارضة ؛ فرامون امون لول متفائلِ ويعتقد أنه من الممكن في نهاية المطاف بناء عالم ديني يُسِلم به من الـم نقاش، في حين كان ابن كمّونة شبه شكّاك فضاعف من التحفظات. وانطلق الأوّل

 مكانهجا في الخاتمة التاريخية لدراستنا، فمن المدكن مع ذلك أيضاً أن يُعتبرا رائدين بعيدين لبحث عصريّ يختلف تمام الاختلاف عن البحث الذي قمنا به هـ الـو

وبالفعل، إننا لا نستطيع أن نتجاهل التاريخ الذي أسدل الستار على الـنى العمل الذي أنجزه ابن كمّونة . ولئن دلّ نص التو حيدي، الذي ذكر فيه أنّ مكتبة أحد أعيان ذلك

الزمان كانت تحتوي على عدد من الكتب المشبوهة، على أنّ الفكر المستقل كان له
 الحادي عشر والقرن السابع/ الثالث عشر . فالصمت الذي خيّمّم بعد المعري، وامتد حتى ابن كمّونة، هو صمت قسري فُرض فرضاً . بالفعل، لقد تردد لدى هن هذا الكاتب صدى التضخم الذي طرأ على الأسئلة والاعتراضات منذ أن كتب المعري، وبقي في الوقت نفسه قيد الكتمان بالنظر إلى أنّ ״المذهب السنّي" كان استعاد موقعه، فصرار

 إلى خلق فترة طويلة ثانية من الصمتا، و كان الصمت هنه المـرة فعلياً. وقد تكون هنه الفترة قد عرفت، هي أيضاً، عدداً من الاحتجاجات السرية . وقد تنبّ عن ذلك النكت الشعبية التي نُسبت إلى ابن الريوندي اللني أصبح شخصاً أسطورياً، وكذلك الـك
 التصريحات التتجديفية التي كان السياق العام يبادر سريعاً إلى التختفيف من
 العصر العباسي، ولا تشكّل تفكير اً نقدياً جديراً بهذا الاسم. ألما الانـا العصر الحديث
 كبير لمسار الإشكالية لأنّ العالم العربي استقبل يومئذ نقداً نشأ وتطور في سياق مختلف جداً، ووفق تسلسل تاريخي قلنا في البداية إنه انعكس بانتقاله من الشرق إلى الغرب.

في ما يتعلق بالفكر الحديث، درجت العادة على وضع العالم العربي في ركاب الغرب. وليس هذا فقط خطأ في المنظور من جانب العالم الغربي التوسعي الذي الني

نجد هذه الظواهر خصوصاً في الأوساط غير العربية، كتلك القصيدة الشعبية الأذربيجانية التي



 ونستطيع بسهولة أن نسمع تعليقات كهنه في البلدان العربية في الجلسات الخاصصة.

نسي جذوره العربية، بل هو أيضاً خطأ في المنظور من جانب بعض الشرقيين الذين

 الطهطاوي، أدّت إلى موقف ملتبس : أي المطالبة بالأصالة وبحق التقليد في آن .
 يشابهو! الآخرين وألا يختلفوا عنهم"(0) . فلو ذكرت أمامهمم خصوصيتهـم يشُعرون

 للفصل عن خلفيتها النفسية وللنقل إلى شرقٍ بقي على حالـى حاله، إنما هو ناجم عن رؤية

 قورنت نهضة القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميالادي بالعصر الكانلاسيكي


 جانب النقاط المشتركة، يجب أيضاً ذكر الفروق الناجمة عن اختلاف اللمياقين : - بقيت الأمة الإسالمية في القرون الوسطى متماسكة إجمالاًا ، في حين أنها فيا في
العصر الحديث تفتتْتْ إلى دول صغيرة عديدة .

- في العصر العباسي كانت الفروق في اللهجات قليلة، في حين يواجه العصر الحديث لهججاتٍ عامية تجذّرت وتغاير ت من منطقة إلى أخرى .

 كي يستعملوها .
- كانت العربية لا تواجه منافسة إلاّ من خلال اللغات التي وصلت إلى العرب

تشرين الأول/ أَكتوبر عד19، صـ عדی.

عن طريق الكتب (كاليونانية والبهبلوية)، أما في عصرنا فإنها تتنافس مع لنات التواصل الدولي (كالإنكليزية والفرنسية) - لعب المسيحيون السريان دوراً مهماً في عملية الترجمة إلى العربية دون أن يثير ذلك قلقاً حقيقياً للى المسلمين، في حين أن الدور المتميّز الذي يضطلع به المسيحيون العرب المعاصرون غالباً ما يُنظر إليه بحنق (1)
 بين ما يمكن أن يتحرك وبين ما يجب ألا يتحركك . بالطبع، لا يعني هذا أننا نريد أن
 بأنّ هنا الانفتاح لا يمكن أن يكون جزئياً. فما إن يبدأ حتى تعتمل فيه سلسلة من الظواهر المترابطة، وهي سلسلة لا يمكن أن توقف في لحظة من اللحظات بشكل

مصطنع
في هذه الظروف، هل يكون من المفيد أن نعكف على الماضي؟ إنّ التعديلات


 بكاملها . أسيقال إنّ للى الكتّاب العرب طروحات يجهلها الفكر الغربي المعاصر؟ بالإجمالن، ليس هذا هو واقع الأشياء.
أنكتفي عندئذٍ بالإشادة بأسبقية واضحة تفوّق بها العالم العربي على الغربّ مجال النقد الديني؟ ولكن الأسبقية الزمنية لا تعطي أيّة أحقِّية، ومن محاذيرها ألنّ
 أن نستخلصها من كل ما رأينا أشد تعقيداً بكثير .
لقد أظهر ت دراستنا قبل كل شيء أنّ التفكير النقدي يمكـن أنـر أن ينشأ في أسيقة متباينة جداً . وهو قابل للصدور عن العالم العربي قابليته للصدور عن العالم الغربي وهذه الملاحظة النظرية العامة تستدعي بدورها أسئلة ونتائج عديدة .
(7) انظر ميشيل باربو : (أفكار حول الإصلاحات الحايثة للعر بية الفصحى" [مداخلة في كتاب]


ما اللذي يفسّر وجود تناوت زمني بين المجتمعات؟ وكيف نغسر أن يكون هذا الشكل من الفكر قد ولد بسرعة هنا، في حين أنه ظهر متأخراً وفرض نفسه بـن بقوة
 في العالم الإسالامي - على الأقل ما دامت الشيعية (التي لها اكليروس) ليست دين


 على نحو ما حصل بسرعة في الإسلام، يتيح بدوره قدرة كبيرة على الإبدأع والانفتاح ساهمت في الظهور السريع للمفكرين الذين تكلمنا عنهم. أما النتيجة السلبية فهي ألنـي طور الانحسار يشهد مزايدة في الصراطية . وقد ظهر هذا مع العـا إعادة توطيد السنية في في القرن الخامس/ الحادي عشر نتيجة للنكسات أمام الأوروبيين في الحروب الصليبية،


 وأخصبت العالم العربي في القرن المنصرم .
ولكن لئن ركزت هنه الإجابة على ما يكون من تعارض بين حضارتين، فإنّ


 هذه الحخلافة. وبوسعنا، على سبيل المقارنة، أن ننوّه بالمفعول الذي ألحا الـئه في الغرب (القاموس التاريخي والنقدي" لـ بيير بايل Pierre Bayle الذي كان الكتاب




(*) معلوم أن القديس أوغسطينوس كان مانوياً قبل أن يعتنق المسيحية . "م"

بمثابة تطوير للحوار الذي تخيّله بين ميليسوس وزرادشت. وبالتالي لا نستطيع أن نتكلّم عن ("طبيعة)" غربية أو عن "طبيعة") شرقية قد توهمنا بأننا قادرون على الانتقال من هذه إلى تلك لكىي نجل هنالك الخلاص الذي لـم نجلـ
 الآليات تبقى عامة، وكل حضارة كبيرة تختبر جملة الإمكانيات، بمقدار صغير أو - كبير

إنْ النزعات الغالبة عدديأ هي النزعات التي استغلّت المعطيات الثقافية (بنية اللنغة، التقاليد الندينية السائلة. . . ) في ما أسماه أندريه جيد (منححى الانحدار") . وإذا كان علينا أن نعترف بتمشيلها السوسيولوجي، فإنّه لا يتعيّن علينا لذلك ألك أن نؤقنمهـا . ولا شـك أنّ بعضى المـستعـربين ارتكـبوا خطـأ فادحاً عـندما أرادوا الختزال موضوع بحثهم !إلى "بنية ثنائية") ، أو إلى "رؤية انقطاعية للزمن تتأدى إلى جهل المستقتبل"" ، الخَ ولئن كانت هذه السمات قد وسمت نزعات مهمّة في حقبة من الزمان، فهنا لا يعني أنه يستححيل الخخروج منها. لقد أفادنا كلود ليفي ستروس - معارضاً في ذلك الباحث مرسيل غرانيه - عندما ذكّر بأنّ مذهب المثقفين الصينيين إنْ كان قام على تمثُّل العالم وفق بنية مربعة، فإنّ الإنسان العادي أو الريفي في الصين لا يعيش في

 وبوسعــا دومـاً أن نطبـق عـلى النـزعـات التـي أبرزهـا الأخصـائيـون، بـحكـم أنـهـم أخصائيون ، ما كان يقال في الماضي عن النجوم : "إنها تئثِّر ، ولكنها لا تحتِّم" . إنّ الفكر النقدي هو ظلاهرة ذاتية وأصيلة في الحضارة العربية . وقد تّمّ قمعه في المـاضي، عن طريق الخنق لا عن طريق الإقناع بالنسبة إلى الغير، وباللنجوء إلى حجج تو افقية لا إلى تفكير استيعابي بالنسبة إلى النذات. ولئن حُكم عليه على مدى حقب مديدة بألا يعبر عن نفسه إلا من خالال شظايا مبتورة، فإنه يبقى في وسعه في كل لحظة أن يعاود تكوين نفسه في مسعى منه إلى التعبير عن ملـه ذاته.

## رابطة العقلانيين العرب

## من أحل ثقافة نقلـيـة تنويريـة علمانيـة

## إصدارات الرابطة

1 . فلينزع الحجاب،، تأليف شاهدورت جاڤان، ترجمة فاطمة بلحسن. دار بتر ،، دمشق r.0

Y . المرض بالغرب: التحليل النفسي لعصاب جماعي عربي، تأليف جورج طرابيشي.

r. از ازواجية العقل : دراسة تحليلية نفسية لكتابات حسن حنفي، تأليف جورج

£ . فلسفة الأنوار، تأليف ج. فولغين، ترجمة هنرييت عبودي. دار الطليعة، بيروت r...
0. حرية الاعتقاد الديني، إعداد وتصنيف محمد كامل الخطيب. دار بترا، دمشق ץ..

I . نتد الثوابت : آراء في العنف والتمييز والمصادرة، تأليف رجاء بن سلامة. دار
الطليعة، بيروت O O O .
. 「. O. مواقف من أجل التنوير، تأليف محمد الحداد. دار الطليعة، بيروت .V
^. . يوسف القرضاوي بين التسامح والإرهاب، تأليف عبد الرزاق عيد. دار الطليعة،

$$
\text { بيروت } 0 \text {. . }
$$

9 . 9 Y ع عاماً : دراسة في الممارسة النبوية المحمدية، تأليف علي الدشتي، ترجمة ثائر


- . . علم نفس الجماهير : تأليف سيغموند فرويد، ترجمة وتعليق جورج طرابيشي. دار الطليعة، بيروت r.

I ا ـ الإسلام: نزوات العـنف واستراتيـجيات الإصلاح، تأليف محمهد الححداد، دار
الطليعة، بيروت Y Y Y .


ج...^ جوزج طرابيشي. دار الساقي، الطبعة الثانية، بيروت
Yا . هرطقات Y: العلمانية كإشكالية إسلامية-إسلامية، تأليف جورج طرابيشي. دار
الساقي، بيروت ^^• • .
£1 . العلمانية على محك الأصوليات اليهودية والمسيحية والإسلامية، تأليف كارولين

 المزوغي. دار الساقي، بيروت Y Y الما 17 . الانسداد التاريخي: لماذا فشل مشتروع التنوير في العالـم الـعربي؟ تأليف هاشـم صالح. دار الساقي، بيروت، r•V.
Y••V الحجاب، تأليف جمال البنا. دار بترا، دمشق . IV
^1. أسرار التوراة، تأليف روجيه الـصبّاح، ترجمـة صالح بشير . دار بترا، دمشق
r. . V

19 ـ مدخل إلى التنوير الأوروبي، تأليف هاشـم صالح. الطبعة الثانية، دار الطليعة،
بيروت Y • • .
-Y. هدم الهدم، إدارة الظهر للأب السياسي والثقافي والتراتي، تأليف عبد الرزاق عيد. Yار الطليعة، بيروت Y

Y . . معضلة الأصولية الإسلامية، تأليف هاشم صالح . دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية



YO . حغريات في الخطاب الخلدوني : الأصول السلفية ووهم الحداثة العربية، تأليف

Y Y . الإسلام معطَّلا: العـالم الإسلامي ومعضصلة الفوات التـاريـخي، تألـيف فريدون




THE PRINCE GHAZI TRUST

 (IVA9 . 「. ثورات الحرية والمساواة، تأليف روبرت بالمر، ترجمة هنرييت عبودي، دار الطليعة، بيروت

اM. تأسيس الإسلام: بين الكتابة والتاريخ، تأليف ألفريد لويس دي بريمار ، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت ^••• . rץ. المفكرون الأحرار في الإسلام، تأليف دومينيك أورفوا، ترجمة جمال شحيد، دار
الساقي، بيروت ^ • • † .
 ع ب. المدينة الإسالمية والأصولية والإرهاب، تأليف عبل الصمد الديالمي، دار الساقي،


باr. المعججزة: أو سبـات العقل في الإسلام، تأليف جوزج طرابيشي دار الساقي، بيروت .
(الإسلام واحداً ومتعدداً)"
سلسلة دراسات يشرف عليها د. عبد المجيد الشرفي
صدر منها إلى الآن عن دار الطليعة ببيروت:
ry. الإسلام الخارجي، تأليف ناجية الوريمْي بوعجيلة .
rV
r^r r الإسلام السني، تأليف بسام التجمل .


- ع . الإسلام الحركي، بـحث في أدبيات الأحزاب والحر كات الإسلامية، تأليف عبد الر حيم بوهاها .
(₹ . إسلام الفلاسفة، تأليف منجي لسود. Y ץ ـ . الإسلام "الأسود" جنوب الصّحر اء الكبرى، تأليف محمد شقرون.


## إصلارات الرابطة تـحت اسـم المؤسسة الحربية للتحلـيث الفكري

ror . أعلام النبوة: الرد على الـملحد أبي بكر الرازي، تألـنف أبو حاتـم الرازي. دار الساقي، بيروت
\&o . في الائتـلاف والاختـلاف - ثنائية الــائد والمهـمش في الفكر الإسلامي القديـم،

00. مـا الثورة الـدينـية؟ الحضـارات التقلـيلدية في مواجـهـة الحـداثة، تأليفـ داريوش

$$
\begin{aligned}
& \text { شايغان، تر جمة محمد الر حموني . دار الساقي، بيروت ع . . Y . } \\
& \text { O7 الحداثة والحداثة العربية. دار بترا، دمشق ع . } 07 \text {. . . }
\end{aligned}
$$

OV . النههضة وصراع البقاء، تألين إبر اهيم بـران. الـمركز الثقافي الـربي، بيروت . Y.. O

O^. الحرب الـمقدسة: الـجهاد، الحرب الصليببية - العنف والدين في الـمسيـحية
والإسلام، تأليف جان فلوري، تر جمة غسان مايو . دار الملى، بيروت O O . . . .
هQ . أسباب النزول، تأليف بسام الجمل . المركز الثقافي العربي، بيروت 0. . . .

- 7. الإنسان نشوؤه وارتقاؤه، تأليف جـان شالين، ترجمة الصـادق قسومة. دار بترا، دمشق 0 . 0 .

آ . الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، تأليف محمد حمزة . المركز
الثقافي العربي، بيروت O O . .

TY . السنّة : أصلاُ من أصول الفقه، تأليف حمادي ذويب. المركز الثُقافي العربي، بيروت ب.
 צI. الكنيسة والعلم : تاريخ الصراع بين العقل الديني والعقل العلمي، الجزء 1، ، تأليف
 7 . محاكم التفتيش، تأليف غي وجون تستاس، ترجمة ميساء السيوفي . دار الأهالي، ، دمشق r.
7 . ا ما هي العلمانية؟، تأليف هنري بينا-رويث، ترجمة ريم هنصور الأطرش . دار الأهالي، دمشق
Y. . الفكر الحر، تأليف أندريه ناتاف، تر جمة رندة بعث. دار المدى، دمشق MV
arabrationalists@yahoo.fr : لاتصال برابطة العقلانيين العرب








 الْفقّي والأصو لي النذي قادها إل ليل ((الالزحطاطا) الطُويل.

دومينيك أورفو| مستعرب فر نسي معاصر. باحث ومتخضص في الإساملام وأستاذ الدر اسات الإسا(مية في جامعة تولوز .


[^0]:    

[^1]:    عمّار البصري: كتاب البرهان وكتاب المسائل والأجوبة. وهو النص العربي الذي حقته ميشيل
    

[^2]:    (*) الدين في حلود العقل : عنوان كتاب مشهور لكانط. "م"]

[^3]:    (IT) المصدر نفسه، ص (IV)

