## علي الشلـوي

## Twitter: @alaareah 10.4 .2015 <br> ah 

مــالـار الدكايـيـة فرضـيـات القارئ ومسـلـمـاته


## علي الشدوي

# مـلار الحكاية <br> فرضيات القارئ ومسلماته 

## مـلار الححكايـة

فرضيات القارئ ومسلماته

مدار الحكاية تأليف: علي الشُدوي الطبعة الأولى، 2008

جميع الحقوق محفوظة
ISBN: 978-9953-68-302-6


## مقّلمـة

قبل أن نبدأ، من الضروري أن نـخطط الحدود الحقيقية


 وتضع له إستراتيجية محددة ، الهـفـ هو : أن يتعرف القارئ الكيفية التي يلملم بها حكايات غير متماسكة، والكيفية التي يضع حدودا تتماسك بها الحكايات، أما الاستراتيجية التي تقترحها هذه الفصول فهي المدار .

نعني بالإستراتيجية وسيلة يستخدمها القارئ لكي يصل إلى إلى هدف، ونستطيع القول إنها (حيلة) أو أسلوب في التصرف النـي الذهني من أجل أن ينتج القارئ المعنى ويكونه . لقد قلنا أنا حيلة لأنهـا تسـمـح للقـارئ بـأن يفـتح أدراج مـعـارفـه الـمـخـزونـة
 المعرفة التي يمتلكها من أجل أن يبني المعنى. يتكون الكتاب من تُمانية فصول، واستناداً إلى فكـرة بون ريكور عمّا تبقي بعد كل إنجاز (ينظر محمد عيداد، 2004،

ص 177 وما بعدها) يبدو لنا أن ما يضـمن اتصدالها هو ما تبقى
 الكتاب، ترك فينا شيينا عالقا ومترسبا مكننا في كل فر فرة من أل أن نبدأ من جديد؛ لكي نثيره في فصل آخر لاحتى. فالفصل الأول (مـنـى المـدار) حـاول أن يستوعـب هـا




 مضللة ؛ لأننا نعتقد أن عرضا منا هن هنا النوع لن يتحققق إلا في
 أمـا في الفعسل الثاني (الْمـلار ومـوسوعـة القارئ)، فقـد
 (إمبرتو إيكو) الذي عالج منهوم الملدار، واشتغلننا بتطبيقه، لاسيما أننا مشخولون بالحككايات، سألنا أولا : كيف يمكار الـون
 حكاية عجيب وغريب؟ تلك كانت مشكلتنا في هذا الفصل الفـل اللذي حاولنا فيه تتجريب مغهـوم المـلار في علا قته بـموسـوعة
 كان مأليُ فا عندنا .


في مشاكل تأويلية متناثرة لا رابط بينها، كان علينا أن نحدد مدارا يمڭّننا من أن نستحضر ما نريد من موسوعة القارئ،
 اكتشفنا في هذا شيئا لا يبتعد عما يعرضه إمبرتو إيكو، الذي حرصنا على أن نحافظ على مسافة بيننا وبينه، ربما لتجنب انبهارنا به.

ترك هذا الفصل شيئا عالقا ومترسبا، فقد كنا نحلل فيه نوعا سـرديا لا نعرف أي نوع سـردي هو ، هل هو هو حكاية عـجيبة
 المصادر العربية القديمة؟ هل هو حكاية شعبية كما يقول بعض الدارسين المعاصرين؟ أرقتنا هذه الأسئلة، وفكرنا أول مرة في أن تشكل إجابتها هامشا على هذا الفعل .

لكن السؤال الذي طرأ هو ماذا يقول المدار عن هذا النوع السردي؟ ولكي نجيب عن هذا السؤال قرأنا كتاب كليلة ودمنة وخرجنا بملاحظات عامة عن خصـائصه الصنفية والتكوينية، ووضعناها مباشرة أمام الخصائص الصنفية والتكوينية للحكاية في ألف ليلة وليلة، وسرعان ما ظهر الفصل الثالث (المدار والنوع الأدبي) الذي حللنا فيه حكاية (الحمطار والثور) التي سردها الوزير على ابنته شهرزاد.

من جديد ترك هذا الفصل شيينا عالقا ؛ فقد حثنا على بحث مسألة تتيح لنا تمححيص فكرتنا عن اختّلاف الحكاية العجيبة والغريبة عن التخرافة من حيث هما نوعان سرديان مختلفان،

واعترضنا على الفور موضوع تلقي حكايات ألف لِلة وليلة



 التقليد والتطور والتأثير والنمو .

ما إن فرغنا من موضوع الملار وتلقي ألف ليلة وليلة حتى تناولنا في الفصل الخامس (المدار وتوليد التأويل) فكرة بقيت عالقة من الفصل الرابع، تتعلق بالحكا لـايات التي وردت في
 حكايات تكشف عن الروابط الـعميقة بين كتاب ألف ليلة وليلة وبين الحياة إلى درجة أن تلك الحكايات تتعدى مجرد كونها حكايات إلى ترتيب مسائل تتعلق بالكون والـيان الحياة، وكيف يمكن أن يشبه كتاب الكـون ويكونان ونـان مدارا واحدا لـمفاهيم كالولادة والعيش والموت .

الأمر يختلف قليلا مع الفصل السادس وعنوانه (المـلار وتوسيع مسار التأويل)، فهذه الدراسة نسرت أوتا أولا في كتابنا (ضحايا التأويل، 2005) وحينما عدنا إليها هنالك وجدنا أنها يمكن أن تضـم في هذا الكتاب . عدنا إليها لـيا لكي نلبي ضروروة يمليها عمل راهن، وحينما تونا عدنا كان علينا أن نتعلم شيئا هو كيف يمكن للمدار أن يوسع مسار التأويل .

لقد صدرت في ذلك الكتاب لتقول شيئا هناك، وضمت هنا

لتقول شيئا هنا هو أننا مثل شخصيات ألف ليلة وليلة لا نعيش أو نتحرك أو نموت إلا بما كتبه القدر، وهي في ذلك تمثيل ثقافي لما تعتمده الثقافة التي تنتمي إليها؛ ذلك أن الن القدر من
 بالضرورة، أو ما هو متوقع أو ما يتكرر كل يوم، يبقى شينـأ
 الذي حدث أو سيحدث.

وبالتالي ووفق هذه السنة الثـقافية، فإننا وكل الكـائنات الأخرى لا نولد من أرحام أمهاتنا، بل من رحم القدر، مثلنا في ذلك مثل شخصيات كتاب الليالي الذين يولدون ويتصرفون
 تحوي داخلها برنامجاً مكثفاً لما سيقوم به الإنسان . من البدهي أن يعقب هذه الفصـول فصطلان هما (المدار وإعادة بناء المـلارات) و(المدار وتكـوين المعنـى) يتضـمنان التفكير في الكيفية التي يعيد فيها المدار بناء ملارات ات أخرى المرى، والكيفية التي يوظف بـها القارئ معرفته الصامتة الـا لكي الكي ينتج المعنى ويكونه، والاقتراح الذي قدمناه فيهما هو التفريق بين المعرفة وتكوين المعنى؛ لأنهما عمليتان مختلفتان، فالمعرفة عامة ومشتركة بين القراء المدربين وغير المدربين، بينما تكوين المعنى عملية شخخية تتعلق بالقارئ الفرد وحده .

إننا نهتم في هذين الفصلين بالتفكير والشُعور والعمل أثناء القراءة، وهذه العمليات الثلاث موجودة عند كل قارئ وفي

كل قراءة؛ فعلى الرغم من أن القارئ العادي وكذلك القارئ الملدرب قد يشتركان في المعرفة إلا أن معنى تلك المعـر المرفة سيكون مختلفا عندهما ، والقراءة هي العملية التي يسعى من خلالهـا القارئ إلى أن يغير معنى ما يعرفه، بهذا يمكن أن تكون القراءة عملية بناء وتكوين للمعنى، والفصل الثامن (المدار وتكوين المعنى) ملتزم بهذا أكثر من غيره من الفصول التي ضمها هذا الكتاب.

لقد وجدنا في الاستقصاء من حيث هو إستراتيجية معرفية معينا لنا وللقارئ في ضبط الفرق بين المعرفة (الـمعلومة) وتكوين المعنى (الرؤية)، فالاستقصاء يعني البحث عن المعنى الذي يتطلب من الفرد أن يقوم بعمليات عقلية من أجل أن يجعل ما يعرفه (معلوماته) ذا معنى (الرؤية)، وهو بهذا يتضمن أكثر من هجرد عملية عقلية واحدة.

لقد ولد الاستقصاء في حبل تدريس العلوم الاجتماعية، وما يهـم موضوعنا منه ليس الناحية الإجرائية منه، أي من حيث هو إستراتيجية تدريسية، ما يهمنا هنا هو تصوره لطبيعة الـمعرفة والاتجاهات والقيم التي يتبناهـا مفهوم الاستقصهاء (لتفصيل الأفكار المتعلقة بطبيعة المعرفة واتجاهاتها والها وقيمها

 الغموض ينظر، باري ك. باير، 1994، ص ص 46 ـ 62). إننا لا نعرف ونحن نبني الغصول ونحلل فيها الحكايات

مسُغلين مفهوم الـمدار، ما إذا كان تحليلنـا ضععيفا أو غير مقنع، لكن فيما نتصور فإن نوع التحليل الذي قمنا بـا بـي يمكن أن يكون مهمـا، لا لشُيء إلا لأنه يكشـف للقارئ كيفية إنجازنا تحليل الحكايات، و كيفية تقديم الحجج على المدارات التي اقتر حناها .

لـقـل حـاولـنـا أن نزود الـقـارئ بـاسـتـــهـهادات دفـيــــة مـن الحكايات التي حللناها ، ومراجع وافية تدعم تحليلنا كلما كان ذلك ممكنا . أوردنا المؤلفين أو العناوين في متن كل فصل
 مو جودة في قائمة المصادر والمراجع في نهاية الكتاب .

## الفصل الأول

## معنى الملدار

لا بد لنا هنا من التمهيد بعدد من الملاحظات الأولية، لقد عنونا هذا الفصل بـ ا"معنى المدار"؛ ؛ لأننا نهتم فيه بـمبادرات القارئ وفرضياته بكل فعالياتها الملموسة والحية، فالأساس اللذي يستند إليه عملنا هنا هو : أن معارف القارئ ونـ ومعلوماته وخبراته وكل ما يشكل (موسوعته) تشكل العنصر الرئيس في
 المعنى تقوم على مبادراته واقتراحاته التي يتقدم بها ، وبالتالتالي فلكي يبني المعنى ويكونه، يلزم أن يربط القارئ بين ما يقرؤه، وبين مايعرفه بالفعل .

من المهـم أن نميز هنا بين هذه الطريقة في تكوين المعنى، وبين طرق أخرى يتحول فيها القارئ إلى وعاء يملأ من قبل طبقة (نقاد، علماء، وعاظ ومذكرين) تحتكر المعنى، أو أن يتحول إلى خادم يبحث عن معنى المؤلف أو النصن ون وريركات الإصـلاح الـنظـريـة التـي ظـهـرت في أوائـل الـسـبـعـيـنـيـات (الاتججاهـات المتعلقة بالتارى) كانت محاولة للتخلص من

سلطة طبقة أو مؤلف أو نص، من خلال تقديـم مفاهيم تعرف القارئ بأن المعنى لا يكتشف كما تكتشف المعادن النفيسة أو الطاقة، بل يكون ويبنى كما تبنى الأهرامات .

إن عبارة "المُؤلفون يكونون المعنى" تعني من ضمن ما تعنيه
 تعني من وجهة نظر ما أن النص يمكن أن أن يكون له معنى واحد
 تصور يتحرك خلف العبارة هو أن الحقيقة واحدة وأنها قابلة
 !إلا أنهما مجرد حالتين خاصتين لحقيقة أشمل مفادها ألـا أن القراء يكونون المعنى (حول هذه الأفكار، ينظر المقالة الممتازة: هل يكون القراء معنى، مدلة نوافذ، العدد 14، 2000) .

وإذا كان القراء مختلفين، ، فسيكـونون معنـى علم نحـو
 التراء، أنه يحدث فوضى، ونتحن هنا نتحمس لهذا التحلدد، ونعتز ونحتفل، ذلك أننا يجب أن نفهـم كيف أن القراء مثلمـا هم الناس مختلفون ومبتكرون بشكل لافت وبديع، ولا بد لنا من أن نبعد الفكرة التي تقول أن القراء لا يكونون المعنى

لماذا نتحمس لهـذا التعدد في تكوين المعنىى؟ لأن طرق تفكير الناس مختلفة، ولأن المعنى ليس شيئا يمكن أن يمنحه أحد لأحد، ولأن تكوين معنى ما لا ينجم عن مجرد تلقيه من آخرين، ولأن المعـنـى ليس نـابتـا ولا نهـائيـا، وأخيرا لأن

المعرفة عملية تغيير مستمرة، فما يعترف به الناس اليوم على أنه حقيقة، يعتبر مؤقتا، وبالتالي تكون معرن معرفتهم معرضة للتار التغير في ضوء ما يستجد من أفكار وخبرات ومعلومات.

إن هذه الأفكار توضح لنا ما انحزنا إليه من حيث هو خيار
 القارئ في أن يكون معناه، حينئذ تصبح القراءة شينّا أكبر من مجرد علاقة بين إنسان ونص، وتصن وتحول من حيث هي تكوين للمعنى المختلف والمتعدد من قبل قراء مـختلفين ومتعددين فضائل يومية، وطرقا يعتادون عليها، ليس فقط في القراءة بل في الحياة.

إن تكوين المعاني المختلفة يعني تعددية تفتح لنا طرقا متعددة للرؤية والشُعور والتفكير، وحين نـين الـعرف فيمـة هذه


 معنى من المعاني المحتملة.

وبهذا التعلد في تكوين المعنى نتدرب على الحياة، وكيف أن كل واحد منا يكون وجها من وجوه الحقيقة، وجانبا آخر من جوانب الواقع، كل منا يضيف لونا آخر لطيف لطن الحن الحياة،
 تتطلـب الحقِيقة، إن كانت موجودة أصـلا ، كونشـرتو مـن الأصوات المتعددة .

يتوقف تعلد المعنى الذي يكونه القراء على موسوعاتهمّ،
 واتجاهاتهم دورا مهما في تكوين المعنى، ومن أجل أن نفهم الطبيعة الأساسية لموسوعات القراء، وأن نألف دورها الما في بناء المعنى، من المفيد أن نعرف الكيفية التي ترتبط بها موسوعتها لـنـيم في بناء المعنى وتكوينه.

إن مفهوم موسوعة القاريّ، عبارة عن ما يعرفه بالفعل، وما

 تقدم له العديد من ظروف التفاعل والتبادل المغني، كما تعني
 وبالتالي فما يعرفه القارئ له بعدان أساسيان على الأقل هما : الواقع والكتب.

ربما أوضح الشُبه بين القارئ من حيث هو موسوعة يضم خبرات وأفكارا وقيما واتجاهات ومعلومات، والموسوعة من
 نقول: ربما أوضح الشبه المزيج المعقد والضخم الذي تتكون منه موسوعة القارئ؛ لذلك فالقارئ يحتاج إلى مفهوم يساعد على تنظيم موسوعته وفق ما يحتاجه منها، ويوفر نوعا موعا من تصنيف الخبرات والمعلومات التي تمده بالدليل على المعنى الني سيكونه.

وإذا كانت الحروف الأبجدية هي (المفهوم) الذي ينظم

المـوسوعة، فإن من شأنها أن تساعدنا على أن نـختـار من
 المعلومة غير ذات جلوى، عندئذ نـتـار حرفا آخر ، وهكـذا دواليك، وإذا لـم تبرهن المعلومة على أي حرف أو العكس، فني هـنه الـحـالـة نـــون غـير قـادرين عـلى الـحـصـول عـلى المعلومة؛ لأننا لـم نعرف الكيفية التي تُتَنَّنَّل بها الحروف الأبجدية الموسوعة

ترى، ما المفهوم الذي نتر حه لتنظيم موسوعة القارئ لكي

 واسعة وليست تحليلية وغير إجرائية كالنسق والقراءة والقارئ والنهضة والحداثة والثقافة والمجتمع إلخ . .. ، وهذه المفاهيم تؤدي وظيفة وصفية خالصة، ولا تفيد القاري؛؛ لأنها لا تمكنه من أن يتأمل أو يحلل لكي يبني معناه.

الـمفهوم الذي نقترحه هو (المدار)، وهو من المفاهيـم
 أن يستعمل عناصره من أجل أن يسبر معلوماته، وعندما يتمكن من ذلك يكـون قـد وجد الـلـليـل الذي سـيستخـدمه ليـحـد العلا قات التي تدعم المعنى الذي سيبنيه. إن مفهوم الممار مثله مشل أي مفهوم تحليلي، يتكون من
 والـمعـارف التي تـدعم هـذه العنـاصر، وكل عنصر من هــه

العناصر له دلالة بالنسبة لأسئلة معينة يعرضها القارئ مثل : مـا
 يستحضر ها من موسوعته للدعم فرضيته؟ ما المعلومات التي يدعها في حالة خدر ؟ ما علاقة الفر ضينية والمعلومات بات بالمعنى
 علاقات مهـمة بين المدار الذي اقترحهه، وبين ما يقرؤه مما يجعل المعلومات التي استحضرها الـوا ذات معنى على الأقل في إطار تكوينه المعنى.

يعـرف إمبرتو إيكـو (1996 ص 116) الـمـلـدار بـ (الـتقـدم بنرضية حول انتظام معين يعتري الـمسلك النصي" النـرئ وهو



 المهلدر تاريخيا في بناء المعنى وتكوينه .

غير أن التوضيح الذي عرضه إمبرتو إيكو، لكي يتبنى مفهوم المدار بديلا لمفهوم الثيمة غامض وغير كاف في اعتقادنا الدا
 أي صعوبة في استخخدام كلمتي المـلـار والـمـدارة اللتتين قد
 توشك أن تأخذ معان أخرى (ص 113)، وفي صفحة أخرى، وبعد أن يشرح معنى الثيمة عند بعض الباحثين يـخرج بأن

مدلولها يتماثل مع ما دعاه المـلار، ومع ذلك يقول: يبدو لنا ملائما أن نجرؤ على مخالفة القاعدة فنستخدم المدار في دلالة محددة جدا، حتى لو لـم يكن من الحـطورة اعتباره أحيـانا تسهيلا للأمر بمثابة تُيمة أو موضوعة (ص 114) .

لا يكفي في اعتقادنا تعـدد معاني الثـيـمة، مهـمـا كان،

 يمكن أن يقوم بمهمة تسهيل الأمر، أما مخالفة الالفـة القاعدة فلن


الو حيد لعرض مفهوم وتبريره .
الآن سنترك مفهوم المدار؛ لأنه سيشغلنا فيما بعد، لنركز

 القارئ، تقع خارجه رغـم مساهمته في تكوينها . يحتفظ فيها بعـناصر أوليـة مـن مقومـات الـمحتوى، يبـذل مـا في وسعـه

 عزل القارئ، وحـمايـة موسوعته من أن تـتسـربـ إليهـا عبر تكوينها .
 المحتوى؟" وبالتالي فاليّيمة تعبر عن المحتوى، من غير تلدخل من القارئ إلا في حلود لملمته وضم بعضه إلى بعضى إن

علاقة الثيمة تتحدد بالمحتوى لا بالقارئ، تسمي وتخبر وتعبر
 ولذلك فالعادة أن تنعت بأنها معبرة أو صادقة في علاقتها به . تسلك الثيمة اتجاها واحدا نحو المحتوى، ولا تدير باللا للقارئ، تولد من المـحتوى؛ لتعود إليه وتبقى في حلـو ورده،
 تحت أنظاره، وتتبلور من حيث هي معناه الملموس والمباشر
 محلها، أو ألا يوجد المحتوئ فتحل الثيمة محله.

هذه هي فيما نعتقد الخطوط الثلاثة الرئيسية، خطوط تزداد تعقيدا، ويتولد عنها أفكار تفصيلية، ليس هنا مكان البرهنة عليها، لذلك سندعها مجرد فرضيات أولية، لكننا نصر منها على أن دور القارئ في تكوين الثيمة دور هامشيّي وسطحي
 مبادراته وفرضياته فلا .

سنححلر حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة هي حكاية عـجيب وغريـب (بولاق، جـ 2/ 150 ـ 165)، سـنحـلـلـهـا
 الخطوط الثلاثة التي وضحناها أعلاه.
ما يلفت النظر في الحكاية بالدرجة الأولى، هو شـخصية عجيب في مقابل شخصية غريب، عجيب قتل أباه كي يستولي على الملك، لا يتورع في أن يطارد من ينافسه حتى لو كان

جنينا في بطن أمه، يأكل حقوق الرعية، يسبي النساء ويزج بالنـاس في السـجون، إننـا نجـد أنفـسـنا أمام سفـاح وحقود وظالم، باختصار أمام صورة نمطية للشخصية الشريرة.

في المقابل، كان غريب بارا بأمه، ودائما ما يكن احتراما لا لا لا لا لا لا لا
 بمثلها، ويتحمل القريب والبعيد، تعرض لما لمكائد كثيرة يخرج منها بحسن ظنه، يوظف شـجاعته في نشر السلام، إننا نجد أنفسنا أمام شخصية متسامحة وعادلة وفاضلة، باختصار أمام صورة نمطية للشخخصية الخيرة.

تقود الأحداث التفصيلية التي تدور بين عجيب وغريب بشكل مباشر إلى ثيمة الصراع بين الخير والشر، هـكذا لا تشكل الثيمة سوى المحتوى السطحي والمباشر، إنها تكوين
 وسطحية، تكوين من خارجه احتفظ فيه بمقومات أولية هو الصراع الذي يمتد من أول الحكاية

 أن تتدخل في تكوين الثيمة، إلا في حدود المعنى المباشر ور تجيب ثيمة الصراع بين الخير والشر عن سؤال هو : عن أي شيء تتحدث الحكاية؟ وحينما يـجيب القارئ لا يحتاج الصن أكتر من تصنيف الأفعال إلى أفعال خيرة وأخرى شـريرة، ثم ينسبها إلى الشخصيتين، وبالتالي لم يفعل أكثر من أن سمى وأخبر

عما دار فعلا ، وبالتالي تنعت الثيمة بالمعبرة أو الصادقة في علا قتها بمحتوى الـحكاية .

تسلك ثيمة الصراع بين الخير والشر اتجاها واحلا، ، نحو المممارسات الخخيرة أو الشُريرة، ولا تأخلذ في حسبانها الاتجاه المتعلق بالقارئ نفسه، وللت مـن مـحتوى الحكاية لا لا مـن القارئ، من حيث هي معنى مباشر للـحكاية وليس للقارئ،
 روح القارئ، بنيت تحت أنظارهما، وليس تحت نظر القارئ وموسوعته .

إلى هنا نأتي على نهاية ألر حلة القصيرة مع الثيمة؛ لنعود


 اقتراحه، و ولا يقع خارجه لأنه ينبع من موسوعته ، ولا ونا يحتفظ

 القارئ ولا يمنع موسوعته في أن تساهم في تكوينه.

يـجيـب الـمـدار عـن سـؤال هـو مـا مـنار الـمحتتوى؟ وعلـى
 تجعله يبادر ويفترض، لا يلملم المحتوى، بل بل يلملم أفكاره
 وبالتالي فالمهار لا يأخذل في حسبانه الفهم المباشر والسطحي

بل الـعميقى، لا يسمي ولا يـخبر، بل يبني ويكـون، لذلك فالعادة أن ينعت بالمبرر والمعقول في علاقته بالمحتوى . يسلك المدار اتجاها مزدوجا : الأول في اتجاه المحتوى، والآخر نحو موسوعة القارئ، لقد وجدنا عند الكاتب خوزيه سارماجو عبارة تلخص ما نريد قوله عن المدار، يقول : "إذا |فترضنا أنني في كهف، سأكون من يذهب إلى الخارج ما يجري، ويقول للآخرين ما رأى، ومع ذلك لن أنتظر في الكـهف، بل سأخرج قبل أن يتمكنـوا من قتلي (آم لانغر، الكرمل، ص 204).

يوجد الكثير من الشبه بين ما يريد قوله سارماجو وما نريد قوله؛ فلو افترضنا أن القُارئ يقرأ حكاية فهـنا
 يعرفه، يخرج القارئ من الحكاية إلى ذاكرته، وإلى تـجاربه، ، ومعلوماته، ويقول للآخرين مـا رآه، أي أن على القـارئ ألا
 يكون ويبني معنى يناسب ما يقرأ .

إن مؤشرات المـدار قد تكـون عنوان الحكـاية، أو عبارة تصرح الحكاية بالاهتمام بها ، أو الكلمة المفتّا التي تكعبر عن شيء مهم في الحكاية بحيث تكررها بين حين وآنرا قارئا ما قرأ حكاية، فإن تطبيق مفهوم المدار هو : أن يسأل ما ملار الحـديث؟ ولنفرض أن أحد القراء قرأ حكاية عجيب وغريب التي توقفنا عند ثيـمتهـا فيما سبق وتابع الأحدات

التالية : قطع غريب مسافة خمسين سنة في يومين، حولته إحدى الملكات إلى قرد، ومكث عامين على هذه الهيئة، أراد أحد
 عامل طبيعي كالمطر لإطفائها، أحد الأشـخاص تصور انـي فـي صورة عصفور .

أو أن القارئ انتبه إلى ضخامة البشر في الحكاية أو طول
 ثلائمائة وأربعون عاما ، شارباه يغطيان فمه، و وحاجباه يغطيان عينيه، أو إلى غرابة الكائنات : خيول لا تمشي على الـى الأرض بل تطير في السماء، وملك على جثته أربعة رؤوس، ومارداردان أحدهما رأسه رأس كلب، والآخر رأس قرد.

من الممكن أن يكون هذا كله غير متماسك وغير معقول، عند ذلك لا تكفي ثيمة الصراع بين الخير والنـر النـر لكي تجعلها
 وشخصياتها وكائناتها، ثم يحلد علا قتها بعنوان الحكاية الحاية، ومن أجل ذلك عليه أن يفعل دلالات الجنرين اللغنويين (عجب


إن الحكـاية قد توحي بوجود مدار ظاهر بينمـا هـي في الحقيقة تنمي ملارا آخر على صعيد الوقائع والأحداث (إمران إيكو، 1996، ص 112) وحكاية عجيب وغريب تنمى, في الظاهر مدارا هو الصراع بين الخير والشُر، بينما هي تنمي

مدارا آخر على صعيد أحداثّها وكائناتها هو مدار العـجيب والغريب، وسيبقى هذا المدار في حالة خدر مالم يبادر القارئ به ويفترضه.

حينما يفعل القـارئ الكلمتين (عجب وغرب) سيجدل أن

 والثناني في ترتيبهما في سباق الحكاية، وعند ذلك تقرآن لكي تعنيا شيئا محددا عند القارئ.

الـمدار ــ إذن ـهو مبـادرات المـارئ وفرضـياته، وحينمـا يبادر ويفترض يكون القارئ قد وضع مالديه من مفاهيم وأفكار وقضايا ونصوص حول المدار المـراد تنميته؛ أي أن القارى يختار مما يعرفه لكي يفعله؛ لأن مجرى الحكاية احتاج إلى ذلك.

إذا كان ذلك كذلك فالمدار الذي يقترحه القارئ للحكاية، يحلد له خصائص عامة تساعده على أن ينتج المعنى، ويذكره بمعلومات ومعارف يختزنها في ذاكرته، وعلى أساس هـا الـمـار يبني القارئ المـعنى ويكـونه، هـكـا ـ إذن ـ فـإنتا المعنى يعتمد على ما يعرفه القاريٌ مسبقا حيث تلعب خلفيته عن المدار دورا مهما في تكوين المعنى وإنتاجه. وإذا كان اكل قضية تنطوي على قضيـة أخرى والعكس بالـعكس، فقـد بات بـمــدور كل نص أن يستولـد بـواسطة تأويلات متتالية أي نص آخر" (إيكو، 1996، ص 112)،

فإن بإ0كـان حـدث تحويل غريب إلى قرد، أن يستولـد من موسوعة القارئ ما تحدث عنه القرآن من تحويل أصحاب
 166)، وأن تستولد مدن وردت في الحكاية الحـية ، وغير موجودة


 اللسلام مع النار (سورة الأنبياء، آية 51 ـ 70).
إن الأمر موكول إلى القـارئ الـذي يـمكنه أن يقـرر مـا إذا
 وتكوين معناها ، وكل شيء هنـا الـنا يتوقف على انتى انتباه القارئ، فبعض القراء يفعل أكثُ من أي شيء آخر معلومات وأفكارا وقضايا عامة، بينما بعض آخر شغوف آكت بتفعيل أفكار وقضايا

تفصيلية .
لذلك فالمدار يمكن أن يتسع ويضيق، يصغر ويكبر، يعدل ويطور أثناء قراءة الحكاية، كما يمكن قارين واحد أن يحلد مدارات متعلدة لدكاية واحدة، وأن يقارن بينها أثناء إعادة القراءة، وأن تقارن مدارات مختلفة ومتعددة لأكثر من قارئ؛
 قراءتهم وعلاقة ذلك بما قرؤوا .

هكذا إذن فالمدار يتكون مما يعرفه القارئ (موسوعته)، لأن القارئ مكون من تجارب ومعلومات وكتب قرأها، وإذا كان

القارئ يعيش الحياة، يفعل ويعاني، يسمع ويشاركُ فـ اكل حياة موسوعة، مخزن أشياء، سلسلة من الأساليب (إيتالو كالفينو، ، 1998، ص 118) . وبسبب موسوعة القارئ نكتشف أن القراء يختلفون فيما بينهمّ؛ فالقارئ النموذجي سيبني مدارارات غير تقليدية بتكوينه علاقات جديلة بين ما يعرفه وما يقرؤه.
 ابتكره من مدار هو المدار الوحيد، وألا يتصرف بسلبية عندما
 وأخيرا إلى حيل القارئ ومبرراته التي تربـي الحككاية ومدارها الني كونه وبناه .


 الآن على حقيقة هي : أن وسيلتنا إلى ذلك هو فعالية القارئ، لاسيما المتعلقة بالشُك والفضول والرغبة في تكوين معناه

الخاص .
أما مدى دقة تعريفنا مغهوم المدار، فنحن لم نسـ فـم في هذا الفعل إلى عرض تعريف جامع ومانع، بل سعينا إلى وضع علامات عامة، مداميك، لأننا نعتقد أن عرضا من هـا هذا النوع لن يتحقق إلا في نهاية الدراسات التي ضمهـها الكتاب ولنيس في مدخله، للذلك من المفيد أن نعرض الآن للكيفية التـي سنشتغله بها .

## الفصل الثاني

## الملار وموسوعة القارئ

ما الذي يكون المدار؟ أين يمكن العثور عليه؟ ما طبيعته


 تضمنها، كذلك تحدثنا عن موسوعة القارئ ومما تتكون، وهنا ماذا يجب أن نضيف إلى ما قلناه هناك؟ لقد نبعت فكرة العلاقة بين المدار وبين موسوعة القارئ من تصور عميق مضمونه أن المعنى يُبنى ويُكون، وأن القول بأن القارئ يكتشف المعنى أو يتلقاه، مجرد ممارسة شـئى وئعة أُعتقد في صحتها، إننا لا نقصد أن نحط من قدر القارئ الذي يزعم
 في أن يتلقى المعنى، بل إننا نسعى - بدلا من ذلك - إلى أن نحتفي بشـعور القارئ بالإنجاز الذي يتـحقق حينمـا يكون المعنى ويبنيه .

الأسباب وراء هـنا التصور كثيرة، يكفي أن نتوقف عند

اللكنز المعرفي الهائل الذي يميز القارئ المعاصر، المّ فلم يعد من الممكن بأي حال من الأحواله، أن يتحول إلى مـجرد ذاكرة تتضّمن قائمة طويلة من المـعارف والمـعلومـات والحقتائق
 يلقى عليه (بيغاء)، في عالم غير مستقر، وفي حركة دائمة ، يؤثر كل متغير على المتغيرات الأخرى.

ولأن قدرا كبيرا من النصوص تتنافس على الاستحواذ على

 صـدق مصدر النص (المؤلف)، أو في ضوء قطعـيته (النص المقدس)، أو في ضوء المؤسسة التي تتبناه وتشيعه (السلطة) .
 المؤلفون؟ أم هي المؤسسات التربوية والا جتماعية والعلمية؟
 هي أن يطلب من القارئ أن يكون مستعدا لأن يتلقى المعنى


 صحيحة وثابتة ونهائية .

يبدو لنا أن موسوعة القارئ هي التي ستساعده على ألى الا يكون وعاء لهؤلاء، وهي التي ستساعده على أن يكون معناه الـخاص، والتخبرة والبحوث التي أجريت تؤيد هذا الاتـجاه

لاسيما البحوث المتعلقة بعلم النفس المعرفي .
غير أننا هنا لن نصف تلك البحوث أو نشرح نتائجها ، لأن حدود موضوعنا هو أن نوضح كيف يمكن للقارئ أن يشُنـل بو|سطة مفهوم المدار معارفه ومعلوماته (موسوعته) ، والأسلوب الذي اتبعناه يستند إلى اقتراح بسيط هو أن يشـك في المـو المعاني التي كونها الآخرون، وأن يبادر هو بتكوين معناه الخاص .

إن تكوين المعنى يتضمن أبعادا جوهرية تتعلق بعدد من القيم والاتجاهات التي يلزم أن يمتلكها القارئ كالشك وحب الاستطلاع والقدرة على تحمل الغموض ؛ ولْكي يفرق القارئ بين المـرفة وتكوين المعنى يعتبر الشك حجر الزاوية في هذه القيم والاتجاهات

يعني الشكك الذي نهتم به هنا رغبة القارئ في أن يصل إلى المعنى بنفسه، ولن يحدث هذا إلا إذا تشكك في المعنى الذي قدمه الآخرون له، فلو قرأ نصا سيكون على القارئ لكي يبني معناه ألا يرزح لمعاني الآخرين وتفسيراتهم؟؛ لأنه لو فعل ذلك فسيكون قارئا خاضعا لغيره، وحتى لو تشكك القارئ فـا في
 يكن فضوليا بدرجه كافية تدفعه إلى أن يعرف أكثر وأحسن عن النص الذي يقرؤه.

وبشكل عام قد يكون تصور طبيعة المعنى مفيدا لنا هنا، ،
 نتاج عقول تتعامل في ضوء ما لديها من خبرات وأفكار، ومن

ثم فالمعنى ليس شيئا يمكن أن يعطيه قارئ لآخر، وإنما يتم من قبل القارئ نفسه.

يبنى المعنى ويكون على يد القارئ، لكنه لا يوجد من فراغ، وبهـذا فالققراء يـخرجون من النـئ
 ومعلوماتهم)، فإذا لم يدخلوا شيئّا، وإذا لم يفعلوا معرفتهم (معلوماتهم) فإن كل ما سيخرجون به هو معلوماتهم التي هي
موجودة من قبل .

إن المدار لا يمكن أن يتكون على الأقل في مستوى يتجاوز مستواه البسيط، إلا بعد أن ينميه القارئ بمعارفه ومعلوماته، ومن وجهة النظر هذه فالعلاقة بين الـمدار وبين موسوعـة القارئ تعني وضع القارئ في مسار خبراته ومعلوماته ومعارفه التي سوف تسهل عليه عملية تكوين معنى يتعلق بالمدار الذي يقترحه .

سنأخذ مثالاً على ما فدمناه من أفكار ورؤى، حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، هي حكاية عجيب وغريب (بولات، ج 2/ 150 ـ 165) لقد اختـرناهـا نظرا لأهميتهـا، ولأنها تعرض أسئلة عميقة تتعلق بنوع موسوعة القارئ، والعلاقة بينها وبين المدار الذي يقترحه؛ ليساعده على أن يختار المعارف والمعلومات التي يشُغلها لدعم المدار وتكوين المعنى. قد تبدو حكاية (عجيب وغريب) مفهومة من قبل أغلب القراء، لكننا نعتقد أنها حكاية من الحكايات المثالية التي
 وتحتار إلى أكثر من قـارئ واحـد؛ ليتكـون عـددا أكبر من المدارات تتيح أكثر من فهم وتفسير .

ومن أجل أن نضبط موضوعنا، سنقصر محاولتنا على فهـم الكيفية التي تعمل بها موسوعة القارئ في دعم المدار الذي يقترحه للحكاية، وعلى فهم الكيفية التي يتحول فيها المدار
 هو أن نعرض إطارا عمليا لتوجيه مدار الحكاية ودعمه، وأن نقترح بعض الدلالات؛ لكـي نكـون معناها ونبنيه، وسنبدأ بتلخيص الحكاية .

عديدة هي الحكايات في ألف ليلة. وليلة التي تبدأ بمـلك يبلغ من العمر عتيا، من غير أن ينجب وريثا لملكه، فيسود في مـملكته شـور حزيـن ومـأسـاوي؛ لأن هـنـاك ملكـا يتهـدنده
 الإنجاب بصورة معجزة.

حكاية عجيب وغريب لا تختلف عن هـن الفه اللازمـة في
 لم يرزق في شبابه بوريث، وحينما هرم رزقه الله ولدا فسماه عجيبا، نشأ عجيب في بيت أبيه، وتربى كمـا يتربى أولاد الملوك، حيث العلم والمعرفة والفروسية.

يبدو أن شبه الكمـال الذي يعرفه أبناء الملوكك، قل حول عجيبا إلى جبار عنيد، وشيطلان مريد، يعتدي على الناس،

ويظلم الأبرياء، ويسبي النساء ويؤذي الرعية، سـجنه أبوه؛ لكنه سرعان ما أطلقه بعد مدة قصيرة بناء على وساطة الحاشية

كان عجيب حقودا كثُعبان، فلم يخفر لأبيه هذا الموقف، فبعد عشرة أيام من إطلاق سراحهه، انسل إلى مخدر إلى أبيه وقتله


ناحية أخرى .

بعل خمسة أشهر من الاطمئنان والهدوء، أقلق حلم مضمجع عجيب: رأى فيما يرى النائم أن نحلة خرج ونت من أبيه، وأن هـه النـحلة تضخخمت حتى صـارت كسبع ضـخـم، وأن هـا
 والمـعبرون حلم عجيب بأخ له من أبيه يـعاديه بـلا هوادة، وسيتفوق وينتصر لذلك حذروه منه.

جن جنون عجيب، وبدأ يبحث عن هنا الخطر الذي يهدد جـبروته، وبعـد بـحـث مضن في الـي القـي والجواري، اهتدى إلى جارية مر على حملهـا من أبيه سبعة أشهر، فأوكل بها عبدين يغرقانها في البحر، ولأنها جميلة فقد أضمر لها العبدان سوعا، وبدا وبدلا من أن يرمياها فا في البحر اتجها بها إلى غابة، وهناك صادفهمها سوء الحطظ، فقد قِتِل العبدان بعد معركة عنيفة مع قطاع الطرق.
جنت الجارية فائدة قتل العبدين، وعاشت في الغابة تتغذى

من ثدمارها، وتشرب من أنهارها حتى وضعت غلاما في غاية الجمال سمته غريبا، وقصريت جهـدها ونا عليه، وفي أحد الأيام وصل إلى الخابة جماعة من الصيادين، فأحب قائلهـم الجارية وحملها معه، وفيما بعد تزوجها ، ووخعت له مولونا لـوا تربى مع

غريب
شب غريب فارسا لا يشق له غبار، وكعادة الفرسان عشّوَ
 من مؤامرة للتخلص هنه ، آخر مؤامرة كانت على صورة السم في العسل : يقتل غريب غولا اسمه غول النجبل مقابل أن يزوجه ابنته.

كانت هذه المغامرة نتطة تحول في حياة غريب، ففي طريقه إنى غون الجبل ، صادف مسلما معمرا من قوم عاد، فأسلم غريب على يديه، وزوده هذا المعـمر بأسلحة لا نظير لها ، الـها أسلحة عجيبة وغريبة مكنته من هزيمة غول الجمبل الذي الذي أسلم هو أيضا، كما مكنته من نشر الإسلام في أمكنة شتـتى من

خلم يـجب نجاح مغامرة غريب زوج أمه، فاتجه إلى العراق ضيفا على أخيه عـجيب، وعندما أخبره بسببب مـجيئه بـدأ عجيب يعد العدة للحربب، ولأن الحلم قد حـر حسم النتيجة مسبقا فقد طارد غريب أخاه عـجيبا من الحراق إلى الكوفة إلى عمان إْلى اليمن مرورا بالْهند، وأخيرا أمسك به في الكـوفة وقتله وعنقه علىى بابها

على سبيل البداية سنتطرق فيما يلي إلى علاقة هذه الحكاية بأفق القارئ، وسنقتصر في هذا الصدد على السؤال التالي :
 الحكايات التي سبقتها؟، هذا السؤال يعين ما نهتم به هنا،
 مناطق اللالالة في هذه الحكاية، وسنحاول أن نصف وضعهـا ، وأن نفسر ما يمكن تفسيره من بنائها .

يتكون ماضي حكاية عجيب وغريب من الحكايات التي سبقتها، حيث تنتقل فيها الشُخصيات من مكان مألوف، وتحط في مكان آخر بعيد ونائي وغير مألوف، سيرا على الـي الأقدام أو على راحلة، أو على ظهر مـارد من الجن ، أو على صـهـوة جواد طائر، وحينما تعود إلى نقطة انطلا قها تحكي ما شا شاهلته أو سمعته أو صادفته من العجائب والغرائب.

إن حكاية عجيب وغريب ليست معزولة عـمـا سبقهها من الحكايات، وقراءتها تفترض العلم بماضيها لأنه جزء من بنيتها ومعناها ، ربما تسرد أحداثاثا جديدة، لكنها مع ذلك تبقى أسيرة شُكة الحكايات السابقة عليها (ينظر كيليطو 1997 ص 42)، ، والقارئ الذي يقرؤها على علم مسبق بأنها سترسم الدائرة
 فيها، هذا الجديد من النوع القديم ذاته، مثلما المولود إنسان جديد مع أنه مثال لنوع شائع جدّاً هو الإنسان .

بناء على ما سبق، يمكننا أن نقول: إن عزلة الحكاية لا

وجود لها في كتاب ألف ليلة وليلة، بل وأكثر من ذلك، لا يمكن تصور حكاية واحدة تنفرد بسماتها الخاصة ، ومن ثـر فالحكاية في ألف ليلة وليلة لا تحدد نفسـها ، بقدر ما تنجز الشكل المتولد عن الشروط التي تهيمن عليها .

إن واحـدة من أهـم سـمات كتاب ألف لـيلـة ولـيلة هي أن تناسل الحكايات العجيبة والغريبة فيه يتسم بخاصبيتين تبدوان متناقضتين هما : التكرار والتفرد، ولو أخخذنا حكاية عـجيب وغريب نموذجا للفكرة التي نتحدلث عنها هنا ، فهي تشبه الحكايات التي سبقتها والتي لحقتها، في الوقت الذي تشكا فيه حكاية متفردة لها خصائص لا يشاركها فيها أي حكاية

أخرى.
تشبه حكاية عجيب وغريب حكايات ألف ليلة وليلة اللاحقة

 والسحر والأمكنة البعيدة والنائية، والكائنات العجيبة والأشياء الغريبة، لكن مع ذلك فلها عجيبها وغريبها وتحولاتها التها التي تميزها عن غيرها، كل من يقرؤها سيعرف أنها تشبهه ما قبلها
 خاصة ومتفردة.

كل ما قلناه إلى الآن شُائع ومعروف، وفي إحدى طبعات
 الـحكايات على أنهـا (لات الحـوادث العجيبة، والقصص

النمطربة الغريبة، لياليها غرام في غرام، حب وعشق وهيام، وحكايات ونوادر فكاهية، ولطائف وطرائف أدبية، بالصور المـدهشة البـديعة، من أبـع ما كانـو انـ، ومناظر أعـجوبة من عجائب الزمانه".

غير أن هنه الحكـايات والنـوادر والللطائف والططرائف والعجائب والغرائب، يمكن أن تكون غير متماسكة أو غير معقولة، ما لم يحلد لها القارئ مدأرا كي يتلقى هذه الفوضى انـي
 مبادرة القارئ التي سنصوغهـيا هنا في صـورة سؤال هو : مـا مدار الحديث في هذه الحكاية؟

كيف يبني القارئ المدار؟ كما قلنا في الفصل الأول، غالبا
 الفرعية، أو الكعامة الـمفتاح، أو عبـارة يسعى النصى إلى الاهتمام بها، وبما أن عنوان الحكا الحكاية هو عجيب وغريب، فإن ذلك إشارة إلى أن العجيب والغريب هما ما تسعى الحكاية إلى الاهتمام به.

فيما بعد سنتطرق إلى هذا كله بائتفصيل، وسنقتصر هنا على إبداء الملِ حظة التالية : لقد جمعت حكاية عـلي
 مبادئه التنظيمية، وتوفرت على ترسانة من الأحداث العجيبة والغريبة، ترسانة مسموح فيها بإيراد أي حواني


يعد يرجى منه الإنجاب؟ أو من أن يعيش شخص ما يقارب أربعة قرون؟ أو من أن تمطر سحابة في اللحظة المناسبة لكي تطفئ النار التي أوقدت لأحد الأشتخاص؟ أو من أن يؤمن شخْص منتسب إلى قوم عاد برسالة مـحمـد صلى اللـ الله عليه وسلم، وبقدرة القرآن الكريم على فعل المعجزات؟ من أجل أن نتابع نمو الأفكار المتعلقة بالعجيب والغريب، سنتتقل بسرعة إلى الحكاية، فمنذ البداية تورد ملاحظة تتعلق بالا سمين عجيب وغريب؛ فقد سمي الأول عجيبا لحسن جماله، أما الثناني فتد سمي غريبا لغربته، والسؤال النـي تتعين علينا إجابته هو كيف يمكن استثمار هاتين الملا حظتين لبناء مدار الحكاية؟

مبدئيا لا يقتصر الجمال في حكايات ألف ليلة وليلة على جمـال صـورة البدن، إذ لابـد من جـمال صـورة الباطن، وإلى هذه الصورة تنتمي حسن الطبائع كالعفة والنزاهة والبعد عن الططمع، وحسـن الأخـلاق كـالكـرم والإيشـار وستـر العـيـب والابتداء بالمعروف والحلم.

هذه الطبائع والأخلاق شائعة في حكايات ألف ليلة وليلة، وقد حدث مرة أن سمت الحكاية إحدى شخصياتها عجيبا
 إلى الشام إلى البصرة بحتا عنه. إن هذا التكامل في البي حكا ألف ليلة وليلة بين صورة النظاهر (اللبدن) وصـورة البـاطن (الروح) يـدم للقـارئ وظيفة تربوية، ويؤمن نمطا متكاملا

ومحددا ثقافيا، ويقترح نموذجا اجتماعيا للشخخصية.
تبعا لـذلك فنححن سنفهـم لـماذا لـم يرق عـجيب في هــه الحكاية إلى إنجاز هذا التكامل بين الظاهر والباطن مثلما هو عجيب في حكاية الوزير نور الدين مع أخيه شـمس الدين الدين الـين 1/ 54 ـ 73)، لقد تزحزحت في هـه الحكاية التي نحللهـا صورة عجيب في علا قتها بالنمط، ويكفي أن نتذكر أنه قتل أباه كي يستولي على ملكه.
 ألف ليلة وليلة لا تعني انعدام شبكة الرعاية التي يتمتع بها الإنسان في موطنه، وحكايات ألف ليلة وليلة العجيبة والغريبة
 وطنب الرزق.

تقارن غربة الإنسـان في حكايات ألف ليلة وليلة بغربة
 أن يشرع في الغربة مثلما تشرع هذه الأشياء فتفارق موطنها ونـا كي
 أصحاب العقول في حكايات ألف ليلة وليلة يـجدون عزاءهـم
 حكايات ألف ليلة وليلة، ينظر على سبيل المئال، بولاقا ج
هكـنا إذن فالاسمـان عـجيب وغريب يشيران إلى دلالات محتملة ومتحققة غير الجمال والغربة التي تعلل بهما الحكاية

الاسـمين، غير أن هـنا لا يعني أن الحكاية غـر صادقة في ملاحظتيها ، بل يعني أننا إلى الآن لم نهتد إلى الطريق لإعادة

بناء المدار .
لكي نعيد بناء المدار يلزم أن نذكر بممارسة قرائية تفرض نفسها بدقة مسلمة، وهي أن القارئ لا يفصح أنثناء قراءته إلا عما هو في حاجة إليه، وبما أن القارئ يقرأ على هذا الْا النح النحو فإنه يقوم بتفعيل بعض الدلالات والمعلومات بينما يترك أخرى في حالة من الـخـر (إيكو، 1996، ص 111)، هكذا إذن فالقارئ ينطلق من المدار حتى يقرر الدلالات والأفكار مما
 التأويلي، هنا ومن أجل أن نبني المدار سنفعل دلالة العجيب

والغريب .
تشير دلالات العـجيب والغتريب الـمعجمية إلى الندرة ومتخالفة المألوف، فهـهـا على المستـوى المـعـجمي وعلى مستوى أدبيات العجيب والغريب موقعان مناسبان يستطيع الإنسان أن يطل من خلاللهما على فجوات هائلة في معرفته بالكون، الأمر النذي يـجعل معرفته تعمل بصورة اعتباطية كساعة لا تضبط الوقت لكنها لا تمل من الدوران.

يمكننا هنا أن نوظف مقارنة غير دقيقة، لكن بالرغـم من عدم دقتها، فهي تعبر بالقدر الكافي عن العلا قة بين الاسم والمسسمى، وكيف يمكن أن يتحول العلـم (اسم شـخصية ما) إلى علم على نوع سردي، فخرافة من حيث هو علم على أحد

الأشخاص، أصبح خرافة من حيث هي حديث مستملع من الكذب يقال في الليل (ابن منظور، جـ 9/ 66)، كذلك الأك الأمر مع عجيب وغريب من حيث هما علمان على الشخصيتين في
 خصائص صنفية وتكوينية تجعل منه حكاية عجيبة وغريبة . إذا كان ذلك كذلك، فإن مـجرى حكاية عـجيب وغريب يتطلب تفعيل العجيب والغريب من حيث هما مفهومان؛ ذلك
 تسميتها الشخصصيتين بجمال الأول وغربا ونرية الثاني، لكنها تنمي مدارا آخر علـى صعـيد أحداثـها حـيـث الأحداث الـعجـيبة
والغريبة .

لن نهتم هنا بالاختلالاتات الجذرية بين مفهومي العجيب والغريب، فذلك ما عالجناه في مكان آخر (الشدوي، 2005،
 نعرض الكيفية التي يشغل فيها القارئ المدار، وسيمكننا هذا من توضيح هذا المفهوم
إن سرد أي حـادثة يثـير في ذهـن التـارئ حوادث أخرى، وبحسب إمبرتو إيكو (1996، ص 196 /112) فبمقدور كل نص أن يستولد بواسطة تأويلات متتالية أي نص آنر ، آلا وولادة عجيب تستدعي إلى الأذهان ولادة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام

تتعلق الحادثة بثلاثة من كبار الملائكة عليهـم السـلام هم

جبريل وميكائيل وإسرافيل، مروا على منزل إبراهيـيم وهـم ذاهبون إلى ملائن قوم لوط؛ كي يقلبوها رأسا على عقب، كان إبراهيم شيـخا طاعنا تجاوز المائة سنة، أي أنه كان في سن لا يرجى فيه الإنجاب

كانت امرأته عجوزا في مثل سنه : أي أنها هي أيضا في سن لا يرجى فيه الإنجاب، قاما بواجب الضيافة على أكمل وجه، إذ قدم إبراهيم إلى ضيوفه عجلا سمينا لكنهم لم يديروا بالУ لما قدمه ولم يمدوا أيديهـم إليه، فأوجس منهـم خيفة لكنهم طمأنوه وفوق ذلك بشروه بغلام عليم.

كان رد فعل امرأته صرخة شقت سكون المملائكة الثلاثة : كيف يلد مثلي وأنا كبيرة في السن وعقيـم؟ كيف ألد وهـا زوجي شيخا؟؟ لكـن المالائكة قالوا لـها : أتعجبين من أمر الها؟؟! ! ال فيما بعد أكدوا لـها الخبر وقرروه تاصححين إبراهيم بألا يكون من القانطين، لقد كانت ولادة إسحاق هبة من اله إلى إبراهيم عليهما السلام (سورة هود، الآيات 69 ـ 73) .

مثلما كان إسحاق هبة الهَ إلى إبراهيم، فانٍ ءـجيبا كان هبة من الحكاية كي تنشأ هي فلو نم يولد عجيب نم تنشـأ الحكاية، لقد كانت ولادة عجيب محجزة في منطق الناس لانّهم حكموا المألوف والمعتاد، وعقدوا أواصر الألفة مع الْقنإنين المألوفة

 سمه معلل بخصائص العجيب الذي واكب ولادته.

لقد علم عجيب بوجود أخيه غريب من حلم يشير إلى الـى أن هذا الذي لم يولد بعد (غريب) لن يولد إلا ليلعب دورا محددا هو القضاء عليه، لنلك بدأ يفتش عن هنا هنا الخطر الكامن كي
 جارية فقرر أن يتخلص منه.

ما إن شب عـجيب حتى أزعـجه حلمه، لـم يكن بـن بعيدا عن الاعتقاد بأن حلمه ممكن الحدوث وبا وبأنه مشروع تحد قادم . الحـ لكن غموض هذا الحلم ومغزاه هو ما لا يستطيع أن يفهمهـ جبار عنيد مثله، لذلك لـجأ إلى المعبرين والمؤولين الذين يجدون خلف ذلك الركام من اللامعقول ملامح فكرة أو كـئف جديد يشع من تلقاء نفسه .

يذكر حلم عجيب بحلم أحد الجبابرة الحقيقيين، الحلم يتعلق بالنمرود الذي كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا، جمع في
 المؤولين والمنجمين، الذين أخبروه بأن ألنا غلاما ما سيولد (إبراهيم

 تصادف ولادته الوقت اللني حدده الـمنجـمون، لكـن النبي
 كثير، قصص الأنبياء، ص 153).

هكـذا ـ إذن ـ فبالرغـم من ورود حـلم عـجيب في حكاية عجيبة وغريبة، إلا أنه ممكن من الناحية التاريخية، فقد

صادف في التاريخ البشري أن حلم جبارون مثل النمرود الذي حلم بإبراهيم وفرعون الذي حلم بموسى، وولد فعلا من يلـ المسمار الأخير في نعش ملكهـم وجبروتهم .

إن وظيفة الحلم الرئيسة في حكاية عجيب وغريب هي إثارة التعجب، إلا أن لـه وظيفة أخرى مزدو جـة تضعه في نقطة اتصال بين المعنى والفعل (ابن الشُيخ، 1988، صم 100)، فحالم عجيب ينطوي على فكرة، وعلى كشنى جديل، ارين ومن ثم
 تدخل فعال ومثمر، يعطي إخبارا يتضمن المعنى، ويعيد في الوقت ذاته توجيه السرد في الحكاية .

غير أن ما يُير انتباهنا هو : إذا كانت الحكاية قد ساعدت

 التنفيذ، لأنه لو نفذ هذا القرار فستتو قف الحكا الحاية وتنتهي

لذلك فقد أرغمت الحكاية كتلا بشرية سوداء (العبيد) على التدخل ، فقتلت هذه الكتل العبدين اللذين أوكلهـما عجيب
 القارئ ولا دته، وفيما بعد أنجبت الجارية مولودا النـوا سمته غريبا ضمنت به الحكاية حياتها، بعد أن كانت مهددة بالتوقف، فيما لو نفذ عجيب قراره بالتخلص منه. سنعالج الآن أفكارا تتعلق بغريب الذي لا يمكننا أن نتبصر في حياته من غير أن ننظر إلى الأحداث التي تتظافر على

تكوينها، ولكي نسيطر على هذه الأحداث المتشـابكة، ونفعل
 الغرابة التي لها علاقة بالاسم غريب في تعليل الحكاية. إن العلاقة بين الغرابة وغريب لا تقتصر على الجذر اللغوي
 فقد قطع غريب مسافة عشرين سنة، ومسافة خمسين عـين عاما في

يومين، ومسافة سنة في يوم .
كل هذا الزمن، لكي يصل غريب إلى أمكنة بعيدة ونائية مضبوطة بخرائط جغرافية كعمان واليمن والهند، ألو أو إلى أمكنة غير مضبوطة في خرائط جغرافية كوادي الأزهار ، وانيرا ووادي النار ووادي العيون وجبل قاف ومدينة المرمر ومدينة الكرج ومدينة

يافث بن نوح عليه السلام .
 (كيليطو، 1997، ص 51)، ولقد رأى غريب في هذه الأمكنة
 قبل، كما أنها لم تصنف أو ترتب داخل ألم منظومة. قابل كائنات ضخمة، ففي وادي الأزهار قابل كائنا أضخم

 سبعين ذراعا، وهو مقاتل صنديد وجبار عنيد، يقاتل فيقلع أي
 مسمنين عنده، وأحيانا قتلى الحرب أو أسراهل أها وبالرغم من

هذا الجبروت إلا أنه لا يعدم لحظات الفرح، فأحيانا يكون

لا تقتصر الضخخامة على البشر، بل تشـمل الأشياء المادية
 صاعقة طوله ثلاثة أذرع وعرضه ثلاثة ألـة أثبار يسيل المون الموت من شباه، ويمكن استخدامه في قد الصخخور، كما أهداه عـموردا
 طنت حلقاته مثل الرعد القاصف مـف

كما أهداه أحد ملوكك الجن سيفا اسمه الماحق ، كان ملكا ليافث ابن نوح وقد صاغه أحد الحكماء، وكتب على ظهره الح أسماء عظيمة وطلاسـم جعلته لا يقع على شئ إلا مـحقه ولا على جبل إلا دمره ولا على جني إلا أحرقه. كيف يحمل غريب هذه الأشياء الضخمة؟؟ الإجابة المناسبة
 يـبـلن طولـه أربـعين ذراعـا . أمـا كـيـف يتـقبـل الـفـارئ هـذه الضخامةّ؟ فأغلب الظن أنه سيتقبلها على أنها قول
 وسيتقبل هذه الضخامة كما لو كان هؤلاء رجالا عمالقة ولد ولدوا وترعرعوا في دحيط زماني قابل لأن يحلث فيه ذلك. تثير هذه الضخامة عند القارى فكرة كمال البدايات التي
 وغبطة سبقت الوجود البشري الراهن (إلياد 1991، صر 52)

ومـن تـم فـهـذه الضتخـامـة مـحمـلـة بـرمزيـة أن الـزمـن يتـنـامى والكائنات تضمر وتضوي.

لقد كان آدم ضخما عندما هبط من الجنة حيث كانت رجلاه في الأرض أما رأسه فقد كان في السماء (ابن كثير، ص 93 (إن وكانت حبة الحنطة في الجنة قلدر رأس البعير (ابن إياس، صن



وتقلصت.
إضافة إلى الضشخامة في الأشياء والكائنات، تئير حكاية عـجيب وغريـب مشعلـة مـحيرة هي مشـكـلة اللزمن اللممتـد والطويل، زمن العيش الطويل للأشياء والكائنات والبشر ، لقد

 يعيشون زمنا طويلا، وبعيدا عن الأوائل الذين استأثرا الأثروا بالزمن الغزير وأبقوا لما بعدهم الأجل القصير كما تشير فكرة كمال البدايات (فإن كل نظام ثقافي يتوخى أن يجعل من المنتسبين



ففي إحلى الغابات صادف غريب معمرا تخطىى القرن، ،

 المقابلة ثلاثمائة وأربعين سنة . هذا العمر الطويل يتجلى في

هيئته غير المألوفة، حيث شاربه يغطي فمه وحاجباه يغطيان عينية، وهذه الصفة غير متوقعة من وجهة الواقع المألوف إذ يمكن أن تطول اللحى حتى تغطي الصلور، أو الشوارب حتى تغطي الفم، لكن أن تطول الحواجب بهذه الصورة فذلك خرق للمألوف وهو بالمناسبة خرق شحيح للغاية مما يجعله غريبا . سنتطرق فيما يلي إلى النوم في علاقته بالوجود البشري، لـقـد وحف مـرسـيـا إلـيـاد(1991 ص 52) الـوجـود الأرضـي بالنوم، واعتبره شُ طا وجوديا للإنسان في معابل الإله الذي لا
 الأولى من الثقافة البشرية، لكنه اختبار يفوق القوى البشرية. لقد حدث في العديد من حكايات ألف ليلة وليلة أن كان النوم بابا مشرعا لحدوث الككوارث، وهذا ما حـا لــ لغريب وأخيه اللذين ناما في وادي العيون عقب وجبة من ثمار الوادي وأنهـاره. استيقـظ غريب وأخـوه وهـما هـعلقان بــن السـماء والأرض عـلـى ظـهـري مـارديـن، رأس أحـدهــمـا رأس كـلـب ورأس الآخـر رأس قـرد، ولـهـمـا شـعـر مــل أذنـاب الـخــــلـ
 كالنخلة السحوق؛ ليوصلاهما إلى كائن جالس على كرسي كالنجبل العظيم وعلى جثته رؤوس سبع ورأس فيل ورأس غر ورأس فهد.

هذه الهيئات غير مألوفة، بالرغم من أنها مأخوذة من العالم الواقعي، فالقارين يعرف الكلاب والقرود كما أنه قد يكون

رأى السباع في حديقة حيوان أو في فيلم يصور أدغال أفريقيا ، وهكذا لا يستطيع الخيال أن يكون أي هيئة معينة ما لم يكن لـ لـ في الواقع هيئة؛ فلكي نتعجب من كائنات مستحيلة الوجود علينا أن نعول على معرفتنا بكائنات العالم الواقعي؛ ا"ذلك أن عالما حكائيا يستعير خاصيات من العالم الواقعي (إيكو، ، 1996، ص 172).

بدأت العلاقة متوترة بين هذا الكائن وغريب . بؤرة التوتر هي
 هذه العلاقة تتحسن بعد محنتين : الأولى حينما أراد حرقهـا فسقطت شرفة على التنور وكسرته، والثانية حينما سقط مطر غزير أطفأ النار الموقدة لهما . بعد هاتين الحادثتين استشار هذا
 بأنهما لو لم يكونا على حق لما جرى للنار هذه الفعال.

نجلد نموذج هاتين الحادثتين في معجزة إبراهيم عليه السلام، والحكاية أن إبراهيم حطم أصنام قومه وجادلهـم في الفـاعـل

 وعلا شـرها، ثُم وضعوا إبراهيم عليه السالام في كفة منجنيق وألقوه في النار، لكنه خرج منرج النها سليما معافى بعلد كانت بردا وسلاما عليه (سورة الأنبياء، الآيات 15 ـ 70 70).
(إن أي عالم حكائي لا يسعه أن يكون مستقلا استقلالا


من استحالة تحقق الحادثتين في الحكاية التي نحللها ، إلا أنهما حادثتين أمكن تحقق ما يماثلهـما تاريخيا مع إبراهيم عليه
 ومحدودتين مع ما حدث مع إبراهيم .

ففي حكايتنا انطفأت النار بفعل سبب ظاهر هو سقوط شُرْفه في الحادثة الأولى وهطول المطر في الحادثة الثانية، أما
 سليما معافى، الأمر الذي يجعلنا نقول إن ما حدث فـي في حكاية
 أن يحدث في العالم الواقعي . هكذا إذن "ايجب علينا لكي تتعجب . . . أن نعول على معرفتنا انـلـ بالعالم الواقعي، بعبارة أخرى يـجب عـلينا أن ننظر إلى العالم الحقيقي كـخلفية ومرجعية) (إيكو، 1998، صر 89)

أسلـم مـلك الحـن ذو الـهيئة غيـر الـمـألوفـة وأسـلـم معـه الالماردان، وتحول الجميع إلى جنود مستميتين للدفناع الهن عن
 يتقلمان الجيوش على صهره جوادين خفيفين للغاية لا يجريان

 واحد منها رفض ملك الجن قائلا : هذا الجواد لا يعيش إلا
 بجواد بحري ولا يجرى معه.

كيف يتقبل القارئ هذه الخيول الغريبة؟ أغلب الظن أنه سيتقبلها على اعتبار أنها خيول تعيش في أمكنة غريبة وبعيدة ونائية هي أمكنة الجن، لذلك فلن يتعامل معها بمفهوم الحقيقة أو عدمها لأن خفة الجن وطيرانهم مألوفة في مخيلته الشعبية . هـا الـجواد يـذكر القـارئ بالبـراق، الـدابـة التي حـملت الرسول ونِّ عند أقصى طرفه (ابن كثير، 1998 ج 3 / 162) .

استـمرا في الـقتـال من أجـل نشـر الإسـالام، وفي إحـدى إلى المعارك جرح غريب ملكا من ملوك الجن، فهرب الملك إلى المى ساحر في حصن اسمه حصن الفواكه، واشتکى إليه مما فعل به غريب. أحضر هذا الساحر أحد المردة وقال له تصور في


 غير أن غريبا رفض رفضا باتا فحولته إلى قرد ومكث على هلى هـه الصورة سنتين (ص 161).

تستدعي مراودة الملكة لغريب إلى الذاكرة، مراودة امرأة العزيز يوسف عليه السلام، والحكاية معروفة وشائعة وقد وردت في القرآن الكريم (سورة يوسف، آية 26، 30) كما أن تحويل غريب إلى قرد حدث ما يماثله في العالم الواقعي و قد تداولته المصادر الدينية والبتاريخية.

فقد حول الله يومـا ما ثُلاثمـائة وثـلائة وثلاثين رجـلا إلى

خنازير بعد أن شكوا في نزول المائدة وشككوا غيرهم فيها (ابن الأثير، ج1/181) لقد أصبحوا خنازير حقيقيين حتى
 البشرية، بينما هم يجيبونه برؤوسهم الحيوانية لأنهـم لا لا يقدرون
 بخنصره فتحول إلى أسـد عـاقل كالإنسـان لكـن اله رد إليـ صورته البشرية كما رد إليه ملكه (نفسه، ص 150) .

وفي القرآن اللكريم حول الله عصا موسى إلى حية (سورة
 (سـورة الـبــــرة، آيـة 65، والأعـراف، آيـة 166) هـكــنـا إذن فالتحول مألوف على صعيد الـمصادر الـدينية والتاريخية، ويمـكن أن نجـعـل هـذه النـماذج نـمـاذج أوليـة لـلتحول في حكايات ألف ليلة وليلة العجيبة والغريبة، ومنها تحول غريب إلى قرد، إن هذا يعني أن الحكايات كائنات طفيلية تقتات على
 حكاية ما وعلى القـارئ أن يعرف أشيـاء كثيرة عن الـعالـم الواقعي؛ لكي يستعمله مرجعية وخلفية صححيحة للعام الحكائي (انظر إيكو، 1998، ص 92)

من ناحية أخرى وعلى امتداد تنقلات غريب تعج الحكاية الحـية بالمدن التي لا توجد على أي خارطة، وكل مدينة من المدن لها سردها البسيط : بناها عملاق أو جبار أو حكيم أو جنئي أو هي مدينة مسحورة وغير مرئية إلى أن تحين اللحظة لكشفها

من قبل أحد المسافرين أو التجار أو المغامرين. فمدينة العقيق مدينة فارغة، وأساسات صورها من الزمرد،

 جبار، على كل باب من أبوابها شخص من نحاس الصن فإِلذا دخل أحد غريب إلى المدينة يصيح ذلك الشخص بار بالبوق فيسمعه كل


والمرمر .
ما يميز وصف هذه المدن أن القارئ يمكن أن يتجول فيها في الخيالل، أن يتمتع بدلائها ومجوهراتها النفيسة وقصورها الفارهة، حتى أنه يشعر بالحسد لأولئك الناس الذين عاشوا فيها، ولأولكك الذين اعتقدوا أنهم وجدوها لا فعلا .

إنهـا مدن تشبه ملدينة زورا (كالفينو، 1987، ص 24)،

 العسل يقدر أي منـا أن يضع في خـلايـاه الأشياء التـي يريد
 والأرقام، أسماء الخضروات والمعادن الـون وتواريخ المعارك
 المدن غير المرئية، مدينة حقيقية هي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في !لبلاد (سورة الفجر، آية 7). ، المدينة المبنية بلبنة من ذهب ولبنة من فضة. هكذا إذن على قاريٌ حكايتنا أن

يبادر بهذهه المدينة الحقيقية التي ذكرها القرآن؛ كي يـجعلها مرجعية وخلفية للمدن غير المرئية التي قرأها في حكاية عجيب وغريب

قد تكون إحدى المدن مسحورة أو خادعة، والحكاية تفيض بالخداع على مستوى الجماعات كخطط الحروب التي دارت في الـحكاية، وعلى مستـوى الأفراد القـادة كـخطط الأسر والاغتيال، وقد كان غريب عرضة للنخداع والسحر وقد نجح أعلاؤه في إيقاعه مرتين، إذ خدع مريب مرة بـخطة وضعهـا أحـد اللسحرة، إذ يتحول أحد المـردة إلى عصفور يقف على نافذة غريب، وحينما ينام يذر عليه مخلدرا مسحر قةًا . وسحر مرة من من هـمهـهة (ألفاظ غير مفهومة) ساحرة كبيرة. وتحول إلى قرد ومكث على هذه الصورة سنتين كاملتين .

السحر خداع، والمعاجم اللغوية توردهما متشابهانين، ووجه الشُبه بينهما أنهما يحددان أفقا لا تبدو فيه الأشياء والكائنات كما نألفها، فالستحر يشتغل عندما تتعطل الدلالات المألوفة للألفاظ، فيسود الغموض والإبهام مثلما يسودان في الخداع، إن السحر مرهون بشيء مؤداه أن ما يقوله الساحر معروف لنا لكن يتوقف العمل بما نعرفه عنها .

هكذا فعل السحرة مع موسى عليه اللسلام، حينما حددوا
 شاهدوهم، إذ عمدوا إليها فأودعوها الزئبق وغيره من الآلات فخيل للناس أنها تسعى باختيارها، وإنما تتحرك بسبب ذلك
(ابن كثير، 1998، جـ 1/ 262)، لـقد سحروا أعين الناس ونم يحدث تحول في واقع الحبال والعصي.
لكن إذا كان هذا ما حدث من سحرة فرعون، فإن الأمر مع موسى مناقض لنكك، فحينما ألقى عصـاه تحولت إلت إلى حية

 "ولم يكن سحرا ولا شعبذة ولا محال ولا ولا خيال ولا ولا زلا زور ولا بهتان ولا ضلال" (نفسه، ص 263) .

لقد انتصر الواقع على الـخيال في هذا النموذج الأولي لحكاية عجيب وغريب التي تحول فيها الخـلـياع والسحر إلى الى الـي

 من خطط الخداع المحكمة، وصور اللسحر الدقيقة، وما يهمنا قوله هنا هو إن السحر ملاذ أخير لحكاية عجيب وغريب الديب؛ كي تستمر في عالم غريب وعجيب كل شئ فيه حقيقي ووهمير، ألميري ممكن ومستحيل .

أخيرا عندما ينهي القارئ حكاية غريب وعـجيب فربما يتساءل: لماذا هذا الطول علما أن الأحداث التي تـعلعلق بلق القاء غريب وعجيب قليلة جدا؟ لقد كانت الحكاية طويلة، ومكا ولا

 لم تهتم بتحقيق مشروع حلم عجيب فحسب، بل بل اهتمت أيضا

المدار وموسوعة النارئ

بما يشكل عناصر أساسية لما هو عجيب أو غريب من غير أن تنتمي إليه مباشرة .

 القارئ حينما يحدد المدار أن يجد في موسوعته ألحد أحداثّا خارقة أصبحت فيما بعل نماذج أولية للححكاية العجيبة والغريبة فيلة في ألف ليلة وليلة، وبهذه المناسبة سنحور قليلا مقولة إمبرتو إيكو (1998، ص 121) لتصبح : حقا أنه يجب معرفة الحبّ الكثير لكي نقرأ حكاية عجيبة وغريبة.

## الفصل الثالث

## الملار والنتوع الأدبي

إن الشيء الأساسي الذي تخلل ملاحظاتنا إلى الآن، هو أن نضع نصب أعيننا الدور الذي تقو النـي به موسوعة القـارئ بوصفها النقطة المرجعية في بناء المعنى وتكوينه، ونود أن نضيف هنا على سبيل التوضيح: أن الغرض الأساسي من تقديمنـا مفهوم الـملار هو تسـهـيل استـعـمال القـارئ لتـلك الموسوعة وإثارتها وتوجيهها ، وبصفة عامة خـمان استفادته

لقد كنا في الفصلين السابقين معنيين بالمـعرفة وتكوين المعنى، وكيف أنهما عمليتان مـختلفتان، حتى كدنا ننسى مسألة لم نفكر فيها بـما يكني، بالرغم من أنها ظلـت تثير اهتمامنا باستمرار، إنها مسألة الثقافة التي يكتسب بها القا القارئ الأشكال والأنواع الأدبية التي تكونت عبز قرون طويلة . وعلى عكس مـا قلناه، من أن تكـوين المعنى مسؤولية فردية، فإن تكون الأشكال والأنواع الأدبية مسؤولية جماعية مشتركة؛ تـخضع للنقاش, والتفاوضر، والاتفـاق والتسوية،

وحينما يتم الاتفاق حولها، فإن هذا الاتفاق يـخدم وظائف اجتماعية و جمالية .

لقد صنف القدماء كتاب ألف ليلة وليلة على أنه كتاب في الخرافات، وتد ترتب على تصنيفهم آثار اجتماعية وجمالية، في الفصل الذي يلي سنفصل هذه الآثار ، يكفي أن نقول هنا إن الخرافة هي مبادرة القدماء أمام حكايات ألف ليلة وليلة، ، وهي فرضيتهم التي صاغوها كي يـجيبوا عن سؤال هو : ما ما مدار الحديث في هنه حكايات .

يعرض هذا الفصل تفكيرنا في طبيعة العلاقة بين الخصائص الصنفية والتكوينية للحكاية في ألف ليلة وليلة وللخرافة وبين المدار النـي نقترحه لهما، إن تفكيرنا يستند إلى تصور مفاده أننا حين نستخدم مفاهيم جديلة لتخطيط المنطفة نفسها فسوف نـخرج بنتائتج مختلفة، أو كما يقول والاس مارتن (1998، ص 15) أننا بتغييرنا ما يُدرس، نغير ما نرى.

على سبيل البداية، من المممكن إعطاء فكرة مبسطة إلى حد ما توضح التحول الذي أحدثته حكايات ألف ليلة وليلة في
 بعيدة ونائية، وأحيانا إلى أمكنة غير موجودة على خارطة، لكي يعود ويسرد العجائب والـغرائب التي شـارك فيها أو شاهدها أو سمعها .

ليس من الصدفة ـ إذن ـ والحالة هذه، أن يسافر البطل من أجل رؤية العجائب والغرائب (ألف ليلة وليلة، بولاق، ج1/ الـن
85)، أو من أجل البحثث عن حكاية عـجيبة وغريبة (ج2 2 / 246)، أو أن يتفـاخر أمـام الآخرين بـمـا رآه مـن الـعجائـب والغرائب والأهوال والشدائد (ج $2 / 250$ )، وبما جرى له من حديث غريب وأمر مطرب عـجيب (ج 2/353)، أو أن ينعـم أحد الملوك على من يحفظ حكاية عجيبة وغريبة (ج2/263) . ترتب على ذلك أن أكثر الكلمات تكرارا في حكايات ألف ليلة وليلة هما كلمتا عجيب وغريب، لذلك يمكن اعتبار هاتين الكلمتين تعبيرا عن مدار الحكاية في الليالي، في اللدراسة التي سبقت توقفنا عند فكرة المدار، نكتفي هنا بالقول القول : إن تكرار هاتين الكلمتين في حكايات ألف ليلة وليلة يشير إلى مدار يفرض نفسه شيئا فشيئا على انتباه القارئ.

لقد وردت كلمتا عجيب وغريب في سياق تلقي حكايات ألف ليلة وليلة، فشهريار عبر منذ الليلة الثالثة عن عجيب ما يسـع (ج 10/1) واستمر في التعبير عن دهشُته من عـجائب حكايات شهرزاد وغرائبها، كما أن شخـصيات أنخرى تتلقى حكايات بعضهـم بعضا داخل الـحكاية قد عبرت بذلك الك، ومنذ أول ليلة عبر أحد المتلقين داخل الحكاية عن الحكاية التي سمعها بقوله حكاية عجيبة، لو كتبت بالإبر لكانت عبرة لمبر لمن اعتبر (ج 1/7) واستمرت هذه العبارة في التداول على ألسنة متلقين مختلفين (انظر مشلا : ج1/121، 185، 185، ج1 1227،

أما في سياق إنتاج الحكاية العجيبة والغريبة في ألف ليلة

وليلة، فقد كررت شهرزاد هاتين الكلمتين نعتا لما حكته على


 حكايات ألف ليلة وليلة لم تسر في خطط أفقي أي في مسنوى واحد من العجيب والغريب، بل سارت في خط عمودي من العجيب إلى الأعجب ومن الغريب إلى الأغرب.

لقد استبعدت شـهرزاد بتوظيفها صيغتي التعجب الخط
 وآثرت الخط العمودي الني يشير إلى أن حكاية قادمة أعجب
 اللعبة التي شرعت شهرزاد في نسـج خيوطها على امتداد ثلاث سنوات وبضعة أشهر .

غير أن الحكاية الأولى التي وردت قبل الليلة الأولى من كتاب ألف لِلة وليلة لم تنعت بالعجيب ولا بالغريب، لا علا على مستوى الإنتاج ولا على مستوى التلقي، لقد قلت حكاية على اعتبار المعنى المتداول الذي يدل على المنطوق السرودي أي
 سلسلة من الأحداث (جيرار جنيت، 1997، ص 37)، هكذا
 والتحمار مع صاحب الزرع (ج 1/ 5) التي سردها الوزير على ابنته شهرزاد قبل الليلة الأولى من كتاب الليالي

لكن على مستوى النوع الأدبي من حيث هو العالاقة بين مضامين مححددة وسمات شكلية) (كارل فييبتور، 1994، الـي 18)، يبدو أن مـا سـرده الوزير نوع سـردي يـحتـمل أن يكـون خرافة، ولا يـحتمل أن يكون حكـاية عـجيبة وغريبة، ولكي
 الصنفية والتكوينية المحورية عن الحكاية العجيبة والغريبة في ألف ليلة وليلة، فسنتو قف عند ذلك النوع السردي .

إن كل تعميم يفضي به هذا الفصل قد يكون خطأ منهجيا ،
 إلا ذاتهـا، لكـن خصـوصيـة هـنه الخرافة قابـلة للتحـلنيل، وتحليلهـا لا يعني أن نتوجه من العام إلى الخاص، بل من الخاص إلى العام، أي من خصائص هذه الخرافة الفـر الفريدة التي وردت في كتاب ألف ليلة وليلة ولم ترد في لياليها، إلى ما أعتبر متنا في غاية الأهمية في الثقافة العربية وهو كتاب كليلة ودمنة.

كيف نبرر اختيارنا هذا السرد المحتمل أن يكون خرافة؟ بوروده قبل الليلة الأولى في كتاب ألف ليلة وليلة ولي ولم يلم يلرد حكاياتها ، بالعثور على نوع سردي ضمهـ كتاب ألف ليلة ليلة لكنه
 أسئلة يعرضها الآن: لم لم تدرج شهرزاد هذا السرد المحتمل للـخرافة في حكايات ألف ليلة وليلة؟ ولأنها لـم تدرجه فما الذي يميزه عن الحكايات العجيبة والغريبة التي روتها؟

لو أجبنا أن ما سرده الوزير لا يحتمل أن يكون خرافة ، أو أنه يحتمل أن يكون حكاية عحيبة وغريبة، فإن ذلك لن يغر النير
 ما الذي جعل ما سرده الوزير خرافة؟ وما الذي يـجعله غير ذلك؟ فلو قلنا مثلا أن ما سرده الوزير ليس حـر حكاية عـجيبة وغريبة، ولذلك لم تدرجها شهرزاد في حكاياتها، فلا بلا بد أن نبين الانحرافات التي أبعدت ما سرده عن أن يكون كذلك وراد أن نتترح التعديلات كي يصير ما سرده حكاية عجيبة وغريبة. يلزم أن نذكر بالمناسبة التتي سردت فيها هذه الخرافة، ، فبعد أن فرغت المدن من البنات وصل الد
 تتردد، فحذرها أبوهـا الوزير من أن تكون الذي لا يمكن أن تكون له مرتكزات أخلاقية ثابتة، ترجاه انـا

 جرى لهما يا أبت؟" (ج 1/ 5) .

تبدأ الخرافة بتاجر يسكن في أحد الأرياف، التاجر متزوج





هي أن يحرد حتى لو ضربوه .

استعاض التاجر بالحمار عن الثور، يحرث به من أول اليوم

 تعيله إلى ماكان عليه، قال للثُور إن التّاجر سوف يذبحه إذا لـم يعد للحرث، كل ذلك والتاجر يستمع إليهما من غير أن يعلما بذلك.

ضححك التاجر من عودة الثّور نشـيطا، الأمر الذي أزعج زوجة التاجر، فهي تراه يضحك بـك باستمرار من غير أن تعلم
 يموت، لكـن الزورجة أحرت حتى لو مات، وفيـما أحضر التاجر القاضي ليوصي قبل موته سـمع ديكا يحكي لكـلب حكاية التاجر مع زوجته.

كان الديك يعلق على قلة عقل التاجر الذي لا يعرف كيف يتصرف مع زوجة واحدة، بينما هو له خـمسون زون زوجة، فالحل من وجهة نظر الديك هو أن يضربها حتى تموت أو تتوب عن فضولها، كان التاجر يستمع إلى الحل، فنفذه حرفيا : ضربها
 وخرجت هي وإياه وفرح بذلك الجماعة وأهلها (ج 1/ 6) . كيف نحلل هذه الخرافة التي لا يعرف مؤلفها؟ إن الحديث عمـا قصـد إليه هـذا الـمؤلف الـمـجهـول لا يتعـدى مستـوى الافتراض، لذلك يمكن أن نفترض أن ذلك المؤلف المجهول قد قصد أن يثبت أن الصديق وقت الضيت حتى لو ان أصـي انـي من

ذلك أذى مثلما أصاب الحمار، أو أنه قصد أن يثبت أن أحدنا
 أو أنه قصد أن الحيوانات يمكن أن تعلم الشُر، أو أن يشير إلى
 وربما قصد أن يبين مساوئ همارسة اجتماعية هي الفضول . غير أنـنا لا نـريـد أن نصـل إلى مـا قصـه ذلك الـمـؤلـف المجهول، لأن ما قصدته الخرافة التي سردتها قبل قليل، إنما هو في الحقيقـة المـعنى الذني أقصده أنا لـها (وليـم راي، ا987، ص 18)، لذلك سنذكر مرة أخرى بأسئلة هذا الفصل المتعلقة بما يجعل ما سرده الوزير خرافة أو غير ذلك.

أول إشارة إلى أن مـا سرده الوزير يحتمل أن يكون خرافة
 آخرين حكايات على امتداد ألف ليلة وليلة، حتى أن عبارتها

 كان، أنها تحرص على أن تدرج حكاياتها ضمن الخارقه إنا إذ لا مناص من أن تكون الحكاية عجيبة وغريبة، وإلا فإنها غير جديرة بأن تروى" (كيليطو، 1995، ص 16) . لقد وظفت شـهرزاد خرافات عديدة في خدمة حكاياتها العجيبة والغريبة، ،
 جديرة بأن تروى في الليالي لملك هو شهريار .

الإشارة الثانية هي أن ما سرده الوزير جاء في سياق موقف

تعليمي، فبما أن شهرزاد صغيرة في السن، وفي حاجة إلى أن تتعلم من خبرة أبيها الوزير وحنكته، ويما وأن أن تعليمها لن يكون فعالا ومثمرا إذا اكتفى بمـخاطبة عقلها الصغير، فلا مفر من
 بدورهـم التعليمي، إن تأمل هذه الفكرة في سياق النصوص الكلاسيكية يجعلها مبررة ومعقولة، فلقد وردت الفران خرافات كليلة ودمنة في سياق مواقف تعليمية وتربوية (كيليطو، 1988، صص . 37 ، 35 ، 35

الإشـارة الثالثة هي أن مـا سـرده الوزير لـم يـؤثر في ابنتـه لتعدل عن قرارها، أحد الباحئين يعلل عدم تأثرها بأن عليها قبل أن تقف في وجه الملك شهريار أن تقف أولا في وجه أبيها الوزير (كيليطو، 1995، ص 18)، غير أننا لا نميل إلى الى هذا التبرير، وما نجده معقولا هو أن الوزير مستودع الحكمة، ، الذي يعرف ما لم تعرف ابنته قد تحول إلى وزير لا يعرف، لقد انقلبت العلاقة بين الأب الحكيم وابنته الطائشة، فلم الـنـ يعد هـو يعرف وهي لا تعرف، بـل كانت تعرف أفضل مـنه مـنذ قرزت كيفية استخدام السرد بطريقتها هي .

يوجد إشارات أخرى تجعل ما سرده الوزير محتملا للخرافة فهي لم ترو في الليل، ولم ترو لـملك، ولم ترد في سياق المقايضة (الححكاية مقابل الحياة)، ولم توصف بالم وغريبة، لكن هل تكني كل هذه الإشارات لجعل ما سرده الوزير خرافة؟ لا ؛ ذلك أن الخرافة تقوم على أسس تكوينية

محورية، وترتبط بتقاليد صنفية في تطور السرد العربي؛ فـي


 الحبائب المتطرفات، وعشاق الإنس للجن، و عشاق الجن للإنس (ابن النديم، 1988، ص 363 - 367)
كونت هذه الأنواع السردية مجالا خاصا أطلف عليه القدماء الأسمار والخرافات، وإلى هذا المـجال نسبوا الخرافات الات التي


 مقابل لأنواع جادة يسردها القصاص والمذكرون .

همشٌ القدماء الأنواع السردية التي أطلقوا عليها الأسمار والخـرافات، لكـن خرافـات كـخرافات كلـيلة ودمـنة كانـت نصوصا مركزية في الثقافة العربية، ونود أن أن نسير إلى ما ما يسميه ميشيل فوكو (1984، ص 18/ 19) بالتعليت حيث تشكيل الخططابات الجديدة، والمعنى المتعدد أو المخفي والإضمـار

لقد تمتعت خرافات كليلة ودمنة بهذا كله؛ فالقدماء كانوا
 استخدموها سلاحا أدبيا وأيديولوجيا بالغ الخطورة في الـور الصراع


كما أن بعض الـخاصة قـد رصـدوا الـمكافآت المـالية لمـن يحاكيها شـعرا، وقد حاكاها بـعض الشـعراء كإبان بن عبلد الـحميـد وعلي بن داوود وبشـر بن الـمـعتـمـد (ابن الـنديـمّ، 1988، ص364)، وأن كتبا نثرية عديدة قد حاكتها (لمعرفة قائمة بهذه الكتب، انظر، النجار، سابق، ص 144 1/ 147). هكذا -إذن- فخرافات كليلة ودمنة محكية كبرى في الثقافة العربية، احترمتها أشد الاحترام ورفعتها إلى مرتبة النص الذي يستحق أن يحتفظ به ويخشى عليه من الضياع، لقد اعتبرت لغتها فصيحة ومنتقاة، يجل فيها القارئ أرفع درجات البلاغة، ، سهلة وممتنعة لجمالها رفعت النشر العربي إلى أعلى درجات الفن (انظر تقديم كليلة ودمنة، 2002، ص8)

مـا زلنـا نـعتعـد أن الـُـدمـاء غـالوا في تـلقي الانشـغـالات الجمالية للغة في خرافات كليلة ودمنة، ليس شرطا فيما نعتقد أن تكون لغة السرد بتلك الرفاهية، لذلك فقد صدموا من لغة حكايات ألف ليلة وليلة الفقيرة، إن وحف ألف ليلة وليلة بكتاب (اغث بارد الحديث") هو فيما أعتقد وصف لغة وليس

وصف دضهمون.
لم ترفع الثقافة العربية الإسلامية حكايات ألف ليلة وليلة إلى مرتبة النص، ولم تسع الحاصة (طبقة) إلى الاحتفاظ بها
 ولم تدرج في كتب المنتخبات والاختيارات، وحتى في أيامنا هذه لم تـرج في المؤسسات التربوية، ولم يقـم حولها في

الغالب دراسات معتبرة في المؤسسات العلمية العربية؛ إن مقارنة كتاب ألف ليلة وليلة بكتاب كليلة ودمنة تثبت أن قسمة تاريخية تشكلت بين نصوص مركزية في الثقافة العربية وأخرى هامشية

لقد تصرفتت الثقافة العربية الإسلامية تصرفا متواطئا مع الطبقة الاجتماعية (الخاصة) في النظرة المعادية لحكايات ألف ليلة وليلة، ومما يثير الأسف أن الطرفين (الثقافة والطا والطبقة) أديا عبر تهميشهُما الحكايات، ودعمهما الإجراءات أن يجعلا منها تسلية وغير جديرة بالاحترام.

فالوصف بالغث وبرودة الحديث حدث مع أكثر من نوع أدبي وبمؤدين مختلفين (انظر على سبيل المثال، لسان العرب العـر

 بشكل ملموس الرداءة والهزاله، وهذه فكرة بناء غير متماسك
 النقاد والللغويون . لقد ظل وصف ابن النديـم غامضا لأنه لـا لـم




 وهذا ما حدث مع ألف ليلة وليلة.

هنا نعتقد أنه من المناسب أن نبتعد مؤقتا عن الخرافة التي سردها الوزير ؛ لنتوقف عنـد خرافات كليلة ودمنة، إن هـذا التوقف فيما نعتقد سيساعدنا على أن نفهم الخصائص الصنفية
 الكفاية، إنها خرافة وحيدة ولا يسعنا إلا أن نحللها في سياق خرافات أخخرى كخرافات كليلة ودمنة .

تستند الخرافة في كليلة ودمنة إلى فرضية يمكن صياغتها في سؤال هو : كيف سيتمكن البشُر من الوصول إلى حكمة أو عبرة من غير أن تدس في كلام حيوان؟ وبهذه الوسيلة تبدو الخر|فة قادرة على جعل مضامين صعبة وعسيرة سهلة وممتعة حينما توضح الحكمـة على ألسنة الحيوانات والطيور فإنها تحاكي القيمة الرمزية التي يجسلها كل حيوان ضمدن مجموع الحيوانات، وكل خطاب ينطق به حيوان يكون مطابقا الذي يحتله هذا الأخير في مـجمع الحيوان والدور الذي الذي يلعب فيه" (كيليطو، 1993، ص133/134).

إن اللباس الحيواني للحكمة في خرافات كليلة ودمنة ليس إلا إجراء اختارته من بين إجراءات أخرى لإقصاء الماء المباشرة بالحكمة لكي تقال مرة ثانية، لو قيلت الحكمكة مباشرة بلا لف لف أو دوران فليس ثمة خرافة، فالخرافة توجد؛ لأن هنالك معنى ما وحكمة ما ملسوسة، ولن تكون في بنائها إلا شكلا يوصل ذلك المعنى، ويقدم الحكمة لمتأملها.

تفرض الحكمة ذاتها على قارئ الخرافة؛ لأنه يعرف أن

الحكمة موجودة فيما هو أبعد من الظاهر فيها، نعني حيوانين
 الحيلة لقضاء مآربها وكذلك الحكماء يصوغون الحيل من أحل أجل
 الأمثال على ألسنة الحيوانات" (كيليطو، 1988، ص1ألـير) .

ترتبط الخرافة في كليلة ودمنة بغاياتها بصـورة لا فكاك

 وفنونها ومحاسنها وعيونها واقتصارها على الحى الحكيم وحنـا وحده (ابن

 والحكم (نفسه، ص 41)، ذلك أن االعاقل قد يبلغ بحيلته ما


تعلن الخرافة في كليلة ودمنة الحكمة وتخفيها، والحكماء أصحاب التجربة يختارون هذا النوع السردي لحكمتهـها ودا أما من لا خبرة لهم فيختارونها للهوها (نفسه، ص 1 4)، وبهذا فوظيفة الخرافة وظيفة مزدوجة : فهي من ناحية وسيلة لإيصال الحكمة في الوقت الذي تحجبها فيه، ولكل منا الحق أن يصل إلى حكمة الخرافة، أو أن يتجاهل الحكمة لكي يتمتع بجمالية

الخرافة .
لـقـد استـخـدمـت خـرافات كـلـلـة ودمنـة في الـقضـاء ورد الـمظالـم، فقـد روي أن ذا اليمـنيـن (اجلس يـومـا من الأيـام

للمـظالـم، فعرض عـليـه رقعـة رجـل أدعى عـلمى رجـل آخر ، وأحال المدعي على رجل آخر فوقع : يرجع إلى الفصل الثاني
 الأجير على من استأجره، فعمل بذلك) (التوحيدي، 1988، (70/1)
لا يستطيع ذو اليمنين رد المظالم إلا بعد أن يقرأ خرافات كليلة ودمنة التي تقدم الحكـمة وتصسوغ القاعدة، وعليه أن أن يستشيرها في كل مرة فيما يـجب أن يقضي، وفيما ولصـ الن الن الن يحكم به، إنه يبرهن على أن الخرافة تقول الحق ان ، وأنها حكمة العالم

لكي ينجز ذو اليمنين حكمة الخرافة، لا يتلفظ بالحكم ولا ينطق به، بل يحجبر المدعى عليه أن يقرأها وإذا كانت الـا الخرافـة
 العكس، أي أن يملا الواقع بحكم حيوانات قيلت في خرافة . من أجل هذا تبنى الخخرافة على مستويين : المستوى الأول هو الحكاية وعادة ما تلور بين أنواع مختلفة من الحيوانات الحات،

 وبواسطة الحكاية، ولو حلث وهـوت وهرت الحكاية الحكمة فإنها لا تكون خرافة .

إن أقرب بناء للخرافة هو المثل الذي (ايتألف من عنصرين ائنين : العنصر الأول عبارة عن سرد، عن حكاية تدور أحداثها

بين أصناف مختلغة من الحيوانات، العنصر الثاني هو الحكمة التي لولاها لما رويت الحكاية) (كيليطو، 1988، ص42) لقد تساءل عبد الفتاح كيليطو وهو بصلد خرافات كليلة ودمنـة، يـقول: ا"أي سر؟ كـل حـكـايـة في الاكتـاب مـنـبـوقـة ومتبوعة بشرح مستفيض وبتبيان واف للمقصود منها ، بحيث لا لا يبلو أنها في حاجة إلى توضيح إضافي يكشف ونـي معنى خفيا ويفشي سرا مكنونا (نفسه، ص 42) .
إننا نتصور أن الشُروح المستفيضة التي تـني الكتاب أو تتبعها هي تطوير للحكمة خارج إطار الحكاية في الخرافة، إنها تعني التخلي مؤقتا عن الحكاية من أجل النظر

 للحكمة، وهذا مالم يحدث لألف ليلة وليلة .

إلى هنا ينتهي حديثنا عن خرافات كليلة ودمنة؛ لنعود إلى
 لاحظنا ونحن نصف الخر افنة في كليلة ودمنة أنها مكونا لـا تعمل صوب نهاية، لكن هذه النهاية ليست نهاية الخرافة ذاتها، بل لكي تنجز غاية معينة هي الوصـول إلى الحكـمة المدسوسة فيما وراء ظاهر ها .

هـذا التكوين للنخرافة عكس تـكوين الحكـاية العجيبة
 أثناء تحليلنا حكاية عجيب وغريب، ذلك أن حكاية عجيب

وغريب لم تكن من أجل غاية خارجية هي الحكمة أو العبرة،
 ذاتها، وهـذا يعنـي عـمليـا أن أحـداثيها مكـونة من العـجائب والغرائب التي تتتج متعة السرد.

دون أن نتوقف عند هذه الأفكار سنتقل بسرعة إلى الخرافة التي سردهـا الـوزير، ومـا يـلفت النظر بـالـدرجـة الأولى هو الموقف الذي سردت فيه الخرافة، فهو موقف يتطلب الحكمة من فتاة مصممة على أن تقترن بملك سفاح، إن أحد الأسباب التي تجعل البشُر يولون سردا ما عنايتهـم في مواقف مربكة وحساسة هو أن ما يسرد له علاقة خاصة بما يمكن أن يترتب على القرار، علاقة تعورف على تسميتها حكمة، يحدل هـا هذا في المواقف التي يكون فيها المتكلم عاجزا بالقوة فيعمد إلى الحيلة والمراوغة، كل حكاية في كليلة ودمنة مبنية على استعمـال الكالام من أجل المـكـ, والخداع (ينظر كيليطو، 1988، ص 40)

تتصور الـخرافة التي رواهـا الـوزير عـانـما يضمـ حيوانـات
 عالم متخخيل أكثر من كونه عالمـا واقعيا ، الكّن الطلابع الخيالمي فيما سرده الوزير لا يقتصر على ما حلـث كفهـم التاجر لغة الحيوانات، أو نصيحة الحمار للثور وخروجه من المأز المق الذي وضع نفسه فيه ، أو تعليق الديك على موقف، الـتاجر سن زوجته. . يعمل العالم الخيالي فيما سرده الوزير. بظريقة خاصة؛

فالتاجر لУ يعيش في مدينة كما هو المعتاد، بل في الريف لكي


 يتصنت لا ليؤذيها أو يخفف عنها ، بل ليفهم ما تتحدث به . هكذا إذن فالعلاقة التي ستنشأ بين شهرزاد والعالم الخيالي فيما سرده أبوها هي علاقة تأويل، فسياق ما سرده يشي بأن
 أبوها يدس الحكمة، وما إذا كانت الحكمة تتعلق بالمـو الذي وجدت نفسها فيه.

لــد بنـت شهـرزاد المـوقف بنفسهـا، ذلك أن شهـريار لـم يطلبها بالاسم، وما حدث أنه طلب من الوزير أن يأتيه بينت، أن



 ( 5 ( $/$ )

إذن المو قف موقف فضول، يتجلى في سؤال شهرزاد أبيها، وطلبها بأن تكـون هي البنـت، ومـا سرده أبوها علـي الِيها يناسب المو قف فهو ممتلئ بالفضوليين؛
 الزوجة على زوجها، هكلى الحـا فالحكمة التي يدسها الوزير تتعلق

بالعواقب الوخيمة للفضول؛ (افالفضول يمكـن أن يؤدي إلى الموت" (تودروف، نقال عن كيليطو، 1995، ص 44)

من أجل أن تعرف شهرزاد مغبة الفضول بُني ما سرده الوزير على مستويين : الأول هو التحكاية التي دارت أحدائها بين الحمار والثور، وبين التاجر وزوجته، وبين الديك والثعلب، في حين (المستوى الثاني) أن هذه الأحداث مـجتمعة تطور فوقها الحكمة،، وتتم معالجتّها من غير توقف في وبواسطة نتائج الفضول؛ فالتاجر كاد يفقد حياته لأنه كان فضوليا على الـحيوانـات الأمر الذـي أزعـج مـره زوجهته، والـحـمـار هـزل جسمه وانسلخت رقبته لأنه كان فضوليا ، والزوجة ضريبت ضربا مبرحا لأنها كانت فضولية أرادت أن تعرف السر الذي يضحك زوجها

لهذا كله يمكننتا أن نقول : إن ما سرده الوزير مرتبط بغاياته الـخارجية بصـورة لا فكاك منها ، ولكي يقـطع الوزير على شهرزاد أي تأويل محتمل خارج سياق الموقف فاجأها قائلا : "ربما فعل بك مثل ما فعل التاجر بزوجتهه) (ج 1/ 6) وحينما
 كادت تموت بسبب فضولهـا. هكذا إذن فلجوء الوزير إلى السرد فرضته ضرورة تعليمية وتربوية يحتاج إليها الموقف الأمر الذي يجعلنا نسسبه إلى الخرافة .

إن خاصية الخرافة التي سردها الوزير، والتي قمنا بوصفها تكمن في أن الحكمة والعبرة هما أساس السرد فيها، وهما

الخطان الأساسيان لسير أحداثهها، وهما استنتاجان يترتبان على سماعها أو قراءتها، غير أن هذه الخاصية ليست الوحيدة وإن كانت جوهرية.

يتعلق الأمر بالعرف الناشئ من قراءة الخرافة أو سماعهـا
 أو تقرأ من أجل الحكممة أو العبرة، والقراء أو المستمعون
 يكافحون من أجل الوصل إلى ذلك، وما يحملهم على التعامل
 سيافات تتحدده بوصفه خرافة في كتاب مثٔل كليلة ودمنة أو كتب أخرى، (حول أعراف الأدب، انظر جوناثان كاللر، ما الأدب، وهل للأدب أهمية؟ دجلة الكرمل، ص 202) . بهذا الفهم تسمح الخرافة من حيث هي نوع سردي بتوقع نتائج مساعي السامعين أو القراء، وتشتغل عندهـم بطريقة خاصة؛ لأن ما تخفيه من عبرة وحكمة تتلقى منهـم اهتمامات خاصة، وهذا ما يجعل الخرافة التي رواها الوزير تختلف عن الـحـكـايـة العـجـيبـة والـغـريبـة؛ ذلـك أن شـهـهرزاد وشـهريـار وشـخصيات الـحكاية التـي ترويها خـلقت عرفا عند القراء والمستمعين أن ما تسعى إلى الا هتمام به هو العـي وليس الحكمة والعبرة، وهو ما نتصوره مبررا معقولا لعدم ضـم شهرزاد هذه الـخرافة إلى ما روته من حكايات عـجيبة وغريبة على امتداد ألف ليلة وليلة.

## الفصل الرابع

## الملار والتلقي

هل يمكن تحديد النوع السردي الذي تضمنه كتاب ألف ليلة وليلة؟ كنا قل حاولنا القيام بذلك في الفصل السابق؛ ؛لنتمكن من تحديد نوع سردي منسجـم، غير أن تحديدنا ذاك، كان
 ألف ليلة وليلة عند القدماء والمعاصرين

لذلك كان لا بد من أن نصادف أسئلة من النوع الذي تثيره حكايات ألف ليلة وليلة، كالعالاقة بينها وبين الخرافة، وهي أسئلة مقلقة بسبب الغموض الذي يكتنف مفهوم الخرافة من حـيـث هـي نـوع سـردي، ومـن حـيـث خصـائصـهـا الـعـنفـيـة والتكوينية.

هنا سنعكف على النظر في هذه العلاقة من خلال تصورات تتعلق بمفهوم الاتصال في الفكر ، وتنويعاته المفاهيمية كالتقليد
 وتنويعاته المفاهيمية كالعتبة والتحول والتقلب (ينظر فوكو ، 1987، وسنستشهل به، ونحيل إليه مرات متعلدة فيما بعد).

تربط المصادر العربية القديمة بين حكايات ألف ليلة وليلة العجيبة والغريبة وبين الـخرافة، سنسـير هنا إلى مـا أورده المسعودي في مروج الذهب (جـرئ 251 25) وأبو حيان التوحيدي
 (ج2/290) وابن النديم في الفهرست (ص 364)، لقد كان
 حكايات ألف ليلة وليلة من غير أن يربطوها بالخرافة .

لم يقتصر الربط على هذه المصادر التاريخية والإخبارية والقصصية، بل شمل أيضا المصادر الدينية التي تناولت السرد الـيرد
 الإسـلام من الـسرد عنـد ابن الـجـوزي في كي كتـاب الـقـصـاص



 إلى تحقيق أغراض وعظية أو أخلاقية في ظل انل تصور ديني محكم للتعامل مع السرد.

لقد كان لهـذا الربط نتائجه المباشرة؛ إذ قدمت حكايات ألف ليلة وليلة إلى القارئ بصورة "أخبار موضوعةه) عند المسعودي (ج 2/ 251) وكتاب اغث
 الخر|فات" عند أبي حيان التوحيدي (جا 1 (23) .

ثمهة نتيجة أخرى هي أنهم قدموا حكايات ألف ليلة وليلة إلى القارئ بصـورة غير مقنعة؛ فعبارة أخبار موضـوعة التي قالها المسعودي تعني (إسناد ما لا حقيقة له إلى ما لا وجود لها" (عبد الشا إبر|هيم، 1992، ص 72) وبرودة الحديث التي قالهها ابن النديـم تعنـي (الـغة اللـليالي الفقيرة، وأسلوبها التكراري، وتراكيبها التقريبية (بن الشُيخ، 1988 ص 19 16). أما أبو حيان التوحيدي (ج 1/23) فقد نظر إلى حكايات ألف
 تصلح؛ ذلك أن فيها ما يعجب ويضحكك، لكنه لا يؤول إلى تحصيل وتحقيق، فهمشُها وقصرها على التسلية التي لا تصلح للعقول الرصينة.

النتيـجـة الأشَد أثئرا لـم تكـن مـن قبل هؤلاء الإخبـاريـين والأدباء، بل كانت من فبل الفتهـاء والوعاظ والمـذكرين، ، الذين قدموا حكايات ألف ليلة وليلة على أنها هذيان عقل

 في فخ جهاز ثقافي ذراه وأفرغه من المعنى" (بن الشُيخ نفسه، ونام

لقد أثار في أذهاننا هذا الربط بين الخرافة وحكايات ألـا ليلة وليلة بما ترتب عليه من نتائج، أفكارا حول إنتاج حكايات
 النصوص تنتـج وتتلقى في عـلاقة مع نـماذج وآفاق انتظار
(لوجون، 1994، ص 67)، فإن في هذا الربط نصيبا معلوما
من الصدق.
يوجل بين الخرافة والحكاية في ألف ليلة وليلة شبه من
ناحية الـمـار، حيـث التصـصور واللدور والجـن واللـصـوص والسحرة واستلزام المسافتين المكانية والزمانية، إن هذا كله سيكون من وجهة نظر القُماء غير متّماسك مالم يحلدووا له المدار، وأمام حكايات ألف ليلة وليلة راحوا يستطردون من
 لقد كان من الممكن أن تظل حكايات ألف ليلة وليلة نصوصحا غير متمـاسكة لو امتنع القدماء عن تحـديد فرضية تعقلن صياغتها، وقد افترضوا أنها خرافة.

إذن فالخر افة هي مبادرة القدماء أمام حكايات ألفـ، :ليلة وليلة، وهي فرضيتهم التي صاغوها كي يجيبوا عن سؤال هو : ما مدار الحديث في حكايات ألف ليلة وليلة؟ لقد تقدموا بهذه الفرضية بعد أن لاحظوا تكرار سلسلة من الخصائص الصنفية والتكوينية كالحكاية الإطارية، والتوسل بالسرد تنقويم الأمور، والوظائف التفسيرية أو التعليمية، وتقديم العبرة .

غير أن هذا النشبه هو شبه خارجي بحت، لكنه يكفي لجعل بعض حكايات ألف ليلة وليلة حكايات محتملة للخرافة، فقد ضمت ألف ليلة وليلة حكايات حيوانات، أحيانا حكايات متصلة (ألف ليلة وليلة، بولاق، جـ 1 / ص 301 وما بعدها) وأحيانا حكايات منفصلة (نفسه، ج 1 / 532) ولولا حكايات

الحيوانات هذه ما استطاعت شهرزاد أن تقنع أباهـا الوزير بالذهاب إلى شهريار (نفسه، جـ 1 / 7، 8، 9).

لم يتبق هناك ـ على ما يبدو ـ خاصية من خلا خلا إلا واستخدمتها حكايات ألف ليلة وليلة فبالإضافة إلى الجن والسحر وتحول الكائنات والأشياء، بالإضافة إلى كل ذلك نعشُر في هحكايات ألف ليلة وليلة على المالِمح النمـوذجية للخرافة كعدم تأثر الشخصيات بالزمن، والتحرر من القيود التاريخية والجغرافية، والخيال الجامح، والجرأة على دفع الأحداث السـردية إلى حدودها القصوى. لكـن لأي غرض كانت الخرافة ضرورية لحكايات ألفـلِلة ولِلة؟

بعد أن أنتهى من تحليل حليـث خرافة، يشـخص أحد الباحثّين في اللسردية العربية (عبلالله إبراهيم، ص 78 7 عدر عدة
 حـكايات ألف ليلة وليلة أن تعثر عـلى عـلاقة أُشْخـصيـات بالـجن، وتحول المـخلوقات والكائنات إلى غير أجناسهـا، وعدم تأثر الشخصيات بالزمن، وأن تجد ميزة أساسية هي منح الحياة مقابل الاستماع إلى حكاية.

من الصـعب ألا نتـفت مع هـذا البـاحـث، فكل مـا أورده موجود فعلا في حكايات ألف ليلة وليلة، ومع ذلك فإننا نتصور أن الأمر أكبر من أن يحل بهذه الطريقة المبسطة، ذلك أن العلاقة بالجن ملاذ أخير تلـجأ إليه الحكاية في ألف ليلة وليلة عندما يتم استنفاد كل المصادر العادية. (إنها فواعل

مطلقة توكل إليهم المهمات المستححيلة، كي يضمنوا تطور المعنى، ويجعلوا أنفسهم في خلدمة الدلالة التي تحلد برنامج الحكاية" (ابن الشُيخ، 1988، ص 100).

إننا نتصور أن الـمهم في الحكاية في ألف ليلة وليلة لا
 استفادت من خصائص الخرافة، حيث رتبت مسار عناصرها ، الـوا
 وظفت حكايات ألف ليلة الخرافة، تكون قد وظفتها وفق نيتها هي، لقد سمحت الحكاية في ألف لِيلة وليلة بتوظيف سمات الح الخرافة بحرية كاملة من أجل أن تجعلها في خدمتها .

ما نجده بالغ الإثارة في ربط القدماء بين حكايات ألف ليلة وليلة والخرافة هو أنه مازال ساري المفعول بين الباحئين
 مختلفين، وليس في نيتنا أن نسمي كل اللدراسات التي رين ريبر بين الـخرافة والحكاية الهجيبة والغريبة في ألف ليلة وليلة؛ لذلك سنتوقف عند مثـال يلخص مـا أعتيد على تداوله بين هؤ لاء الباحثين . فعبد الله إبراهيم الذي استشهـدنا به في فقرة سابقة، يربط بين الخرافة وبين حكايات ألف ليلة وليلة (1992، ص 93)، يقول: (إن دواعي البحث في البنية السردية للحكاية الخرافية، توجب الوقوف على الخخرافة الأكثر شهرة في تاريخ الثقافة العربية ـ وربما الإنسانية ـ ألا وهي خرافة شهرزاد الاد التي تؤطر

التخرافات التي وردت في ذخيرتين من ذخائر الخرافة، وهمـا ألف ليلـة وليلة، ومـائة ليلة وليلة ؛ ذلك أن مـا فيـهـهـا من الـخرافات قد خضى مبـاشرة لـــهرزاد بوصفهها راوية لتـلك المتون الخر|فية) .

ما نفكـر فيه لا يتفقت مع مـا ذهب إليه هـذا البـاحـث في
 مائة ليلة وليلة كانت معروفة منذ القرن العاشر الميلادي، وبالرغم من التشابه في العنوانين إلا أن ألف ليلة وليلة لا تعتمد عليها في مادتها، ومصادر مائة ليلة وليلة تنتظم مـجالا عريضـا من الجنغرافيا العربية القديمـة يسميه القـدماء علــم
 (ينظر، كراتشوفسكي، 1987، ص 163).

الأمر ذاته ينسـحب علـى مـجموعة الـحكـايـات العـجيبة والأخبار النغريبة، لتقد اعتُقد أنهـا دونت بين عامي (700 ـ
 مجموعة الحكايات بالكريم والعالي والسامي، والغرض من من
 الآمال وسرعـة زوال الـدنيـا، وكـل حـكايـة أو خبر في هـهـه الهجموعة تسرد لكي يبرهن السرد على زوال الدنيا .

تتكون المخطوطة الكاملة لهذه الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة من اثنتين وأربعين حكاية، والمححقق منها ثمان عشرة حكاية؛ لأن المحقق لم يعثر على الحكايات المتبقية، وعلى

ما يبدو من مضمون الحكايات المحققة أنها كتبت في ضوء محتوى حكايات الفرج بعد الشـدة كما هي عند الـد أبي القـي القاسم التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة (1994) لاسيما الحكايات !لأولى والثانية والخامسة والسادسة والحادية عشُر في مجموعة الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة (ينظر هانزفير، الحكايات العجيبة والأخنبار الغريبة، ص 4).

يستند ربط هذا الباحث بين هذه المـجموعة من الحكايات وبين حكايات ألف ليلة وليلة إلى تشابههـهما في حين أنهـ النهما مختلفتان، لقد كان بإمكانه أن يفكك مفهوم التشـابه الذي افتر ضه بمفهومي التطابق أو الاختلافف؛ ذلك أن أن حكايات ألف ليلة وليلة لم تكن تهدف إلى العبرة والعظة بقنر ما كانت تهدف إلى السرد، لقد كانت حكايات ألف ليلة وليلة وجود شهرزاد أكثر مما كانت واجبها، وكان عليها أن تستير ذاكرتها
 على وجودها .

لم يتو قف هذا الباحث عند الربط بين الخرافة والحكاية في ألف ليلة وليلة، بل أعادهما إلى ما اصطلح عليه في المصـادر العربية القديمة بحديث خرافة، وأهمية هذا الحديث من ون وجهة نظره تكـمن في أنه الدشن شرعية ظهور الخرافة في الثقافة العربية، وأن بنية هذا الحديث تمشٌ صورة ورافية لبنية الـنية الحكاية الخخرافية) (نفسه، ص 73) .

هذا صحيح إذا كان المقصود الخرافة، أما الحكاية في ألف

ليلة وليلة فلا، في الفصل السابق تو قفنا عند الخصائص الْصنفية والتكوينية للخرافة التي تميزها عن الحكاية في ألف ليلة وليلة، نكتفي هنا بالقول: إننا قد وقعنا في فترة ما تحت إغراء هـن هـه الفكرة، نعني اعتبار حديث خرافة نموذجا أوليا للحكاية في ألف ليلة وليلة، وقدمنا في ذلك ورقتين (جمعية الثقافة والفنون في الطائف عام 2000، ونادي المعلمين عام 2002)، لقد كان هذا خطأ ممزوجا بسعادة اعترتنا لحظتها لأننا اعتقدنا أننا وصلنا إلى نقطة يسميـها فوكو (انقطة لن تكون سوى فراغ") (1987، ص 25)، وما بعدها يصبح انطالاقا منها، وتصبح كل البدايات مجرد استئناف لها أو اختفاء وراءها انطا .

هكذا، وقبل كل شيء، (ايرغب الفكر أن يرى في المكان والزمان نقطة تدل على بداية كل شيء، إذا فـ يكن لكـ لكل شيء فعلى الأقل لسلسلة من الأشياء المـركزية، ولكن مثل أوديب قد يكتشف الفكر أن هذه النقطة هي أيضا حيث ينتهي تنتهي الأشياء" (إدوارد سعيد، نقال عن دومينيك، 2004، ص16). مع تنامي الوقت تبينا أن الربط بين الخرافة وحكايات ألف ليلة وليلة العجيبة والغريبة، وجعل حديث خرافة نموذجا أوليا لهما يتجاهل عن عمد أو بلا عمد مغاهيم في غاية الأهمية هي مفاهيم الانفصصال والعتبة والتحول لصالح مفاهيم التقتليد والتأثير والنمو والتطور .

لقد كان دليلنـا في ذلك ميشيل فوكو (1987، ص 21 ـ 30) وهو يتحدث عن فكرتين : الأولى هي التخلمي عن أن

يصبح التححليل اقتفاء وصدى وإعادة لأصل ينفلت من من كل تحديد تاريخي، والثانية هي التخلي عن أن يغدو التحليل
 من وظيفة سوى تكريس الاتصال اللامتناهي للخطاب.

لعبت فكرة الاتصال تحت صور مختلفة فيما يتعلق بتاريخ الأنواع السردية العربية، فمفهوم التقليد بسمـوح بالنظر إلى

 شُعبية، ومرة سيرة شعبية، ومرة حكاية شـطارية، والمثمال البارز هنا هو الباحث المغربي شرف الدين مانرة ماجدولين في كتابه بيان شهرزاد (2001) .

وفق مفهوم التقليد يختزل اختلاف حكايات ألف ليلة وليلة العجيبة والغريبة، ويرد بكيفية متصلة إلى أصل سابق ابق له هو لـو
 وليلة العجيبة والغريبة من حيث هي نوع سردي جديد، وين وينظر إليها من منظار الاستمرارية ويمنحها مع الخرافـافة والحكا والحاية الشعبية والحكاية الشـطارية والسيرة الشـعبية وضعا زمانيا واحـدا، ويتتجاهـل التتجـديـدات، وهـو أمر لا يـنطبق عـلى حكايات ألف ليلة وليلة العجيبة والغريبة . يضاف إلى مفهوم التقليد مفهوم التأثير، وهو (امفهوم سحري
 لظواهر الإيصال والاتصال) (فوكو، نفسه، ص 21)، ووفق

مفهوم إلتأثير تصبح حكايات ألف ليلة وليلة العجيبة والغريبة مجرد تطور تلريـجي لحديث خرافة، دونما زعزعة هذا التشابه وتـحـديـد التـكـرار، لا لشـيء إلا لأن مغـهوم التـأثيـر يـختـرق المسـافات الزمانية والمكانية؛ ليربط بين نوعين سرديين هما الخرافة والحكاية الحجيبة والغريبة في ألف ليلة وليلة

يضاف إلى مفهومي التقليد والتأثير مفهوما النمو والتطور اللنذان يعنيـان ॥الإعادة والإرجـاع إلى مبدأ واحـد" (فوكو ، نفسه، ص 22) ووفق هذين المفهومين فإن حكايات ألف ليلة وليلة ترجع إلى حديث خرافة الذي نما وتطور، حديث خرافـ افـة
 تجاهل فاضح لما تحمله الحياة من قدرة على التجلديد في الأنواع السردية .

لقد كانت مفاهيم التقليد والتأثير والنمو والتطور وراء الربط بين حكايات ألف ليلة وليلة العجيبة والغريبة وبين الخرافة، وهي التي حلدت نظام تفكير الباحثين القدماء والمعاصرين الذين اشتتغلوا على حكايات ألف ليلة وليلة، وخلفـ هـلـه المفاهيم تحرك تصورههم عن تشابه الخرافة والحكاية العجيبة والغريبة في السرد العربي • إن مفهومي التشـابه والـمحاكاة اللذين استند إليهما متلقو الحكاية في ألف ليلة وليلة على أنها خرافة، يكمن في الصميم من تصور عام في الفكر هو مفهوم الاتصال الذي يعني عودة لا محدودة إلى الممهدين الأوائل. وبناء على مفهوم الاتصال فإن تاريخ نوع سردي كالحكاية

العجيبة والغريبة التي وجدت مرة واحدة واللى الأبد في كتاب ألف ليلة وليلة، ينحصر في تقدم الحكاية التدريجي من حديث هو حديث خرافة في اتجاه الدقة في حكايات ألف ليلة ولية،

 تاريخه التكويني، وميادين اشتغاله التي تواصل فيها بناؤه واكتمل .
كيف يبرهن الباحثون على عبثّة الربط بين الخرافة والحكاية العجيبة والغريبة في ألف ليلة وليلة؟ يبرهنون حينما يتخلصون من مفهوم الاتصال في الفكر، حينما يتخلصون ون من تنويعات الاتصـال الـمفاهيمية كالتـقليد والمـحـاكاة والتأثير والنـيـو والتطور، وأن يوظفوا مفهوم الانفصال وتنويعاته المفاهيمية كالعتبة والتحول والتقلب.

إن توظيف مفهوم الانفصال وتنويعاته المفاهيمية، لا يعني القطيعة العدمية التي تشبه القفز في الفراغ، لكنه يعني التأمل
 وليلة من حيث هي نوع سردي جليل، ومن ثـم يصبح همهـم الأساسي هو التعامل معها على أنها حكا حكايات قائمة بذاتها، وإظهار لماذا يصعب عليها أن تكون غير ما كانت، وكيف انفردت بو جودها ، وكيف تميزت باحتلال مكانانة لم يستطع أي نوع من الأنواع السردية القديمة أن يشغلها .

## الفصل الخامس

## الملار وتوليـل التأويل

تعد العلاقة بين المدار وبين التأويل فكرة أساسية في عملنا ، وسنكون مجبرين في حدود هذا الفصل على أن نكتفي بفحص موجز وسطحي لـهـنه الـعلاقة، وسنحاول قدر الإمكانـان وضع أفكار عامة وضرورية لبحث مبرر ومعقول في هذا الاتجاه . لــد بـات من الـمعروف الآن أن كل عـمـل أدبي يتضهمـن معنى، وأن هذا المعنى لا يتحقق إلا إذا قرئ العمل، سنسمي المعنى الذي يشير إليه العمل الأدبي سواء كان معنى المؤلف أو النص أو القـارئ تأويلا، وإذا مـا استبعدنـا القـارئ الذي يتلقى المعنى، فالتأويل مثله مثل العمل الأدبي فريد وغير قابل للتكرار، ويبدو تعبيرا عن موسوعة القارئ التي يتولد عنها ،إن إن كتابا مشل ألف ليلة وليلة يتخخذ في كل مرة معنى مـختلفا ، وبالتالي فله تأويل مختلف، لن يتحقق ما لم ينجزه القارئ . معنى هذا أن التأويل لا يعني ففط معنى المؤلف أو معنى النص، إنما يعني أيضا المعنى الذي يكونه القارئ ويبنيه، ويستحيل أن يكتمل معنى التأويل إذا ما أغفلنا المعنى الذي

يكونه القارئ، وكما قلنا في حينه، فمعنى المؤلف أو النص ليس إلا مجرد حالتين خاصتين لحقيقة أشمل مفادها أن القراء يكونون المعنى
إن للعمل الأدبي فضلا عن التأويل، أو بتحديد أكثر ضمن

 المعارف والمعلومات المرتبطة بالحكاية يستحضرها القارئ ولا بأول، وعودا إلى المثال الذي ضربنا أعلاه فكتاب ألف ليلة وليلة اتخذ تأويلات متعددة استنادا إلى مدارات متعددة أي مبادرات وفرضيات قراء مختلفين .

بهـذا المعنى فالتأويل بشكل عام هو البحث عن معنى، ، والمدار هو الجهاز والآلية التي تحقق التأويل، يستحيل طبع الـيا وضع حدود بين التأويل والـمـدار، فـلا تأويل بـلا مـدار ولا
 تأويل، وبالتالي فلابد للتأويل من أن يرتكز إلى مدار وإلا فإنه سيفقد معناه .

إن أفضلـ طريقة لصياغة العلاقة المتبـادلة بين التأويل والمدار هي التالية : يشكل التأويل المستوى الأعلى لتكوين
 لذلك لا معنى للمدار في حد ذاته ؛ لأنه ليس سوى إمكانية. يتضح التمييز بين التأويل وبين المدار من خلال العلاقة بموسوعة القارئ، لقد سنحت لنا الفرصة في الفصلين الأول

والثاني للحديـث عن موسوعـة القـاريٌ، ونزيـد هـنـا أن بنـاء المدار معناه توجه القارئ إلى موسوعته تبعا للعمل الأدبي؛ لكي يحل معارفه ومعلوماته وخبراته في اللسياق الملانئم لها من العمل، ففي مقابل ما يقرأ يضع القارئ مجموعة من معارفه
 ويكون التأويل أكثر معقولية.

من وجهة النظر هذه فالمـدار لا يوجد في العـمل الأدبي، ولا عند المؤلف، ولا حتى عند القارئ، بل هو أثر للتفاعل بين موسوعة القارئ وبين العمل الأدبي، ومن هنا فالمدار يشبه شرارة لا تندلع إلا عند احتكاك موسوعة القارئ بعمل ما .
لقد قيل الكثير عن التفاعل بين القارئ وبين العمل الأدبي،
 أن تلك الأفكار ستقدم لنا إذا ما عرفنا كيف نقرؤها ونا ونشعلاهِا توضيحات وإرشادات عن أن التأويل النـي لا يأخـذ الـمدار بعين الاعتبار، وأن القارئ الني يبنل مـا في وسعه لتحييد موسوعته، لن يسنطيع تزويد التأويل بدعم المدار .

ليس لنا لكي نقتنع بأن التأويل ينطلق أساسا من المدار، إلا أن نستوعب ذلك في مثال سبق أن عرضناه مرتين، هو الـو ألف ليلة وليلة، وبالرغم من مجموعة متكاملة من الأفكار التي سينطوي عليها استيعابنا، إلا أننا نعتقد أن الاستيعاب الذي سننجزه، سيبقى عند حد ما غامضا إلى أن يتضح في فصول أخرى قادمة.

ليس هناك ليلة ثانية بعد الألف في كتاب ألف ليلة وليلة؛ إذ ينتهي الكتاب في الليلة الحادية بعد الألف، وقبل ألنا أن نعرض الاستيعاب الذي وعدنا به، نود أن نشير إلى تأملات البا الباحث عبد الفتاح كيليطو البديعة في دراسته المعنونة بخزانة النة شهرزاداد،
 25/15 )، ومنذ قرأناها ونحن نفكر في أنها دراسة جديرة بأن نواصل ما بدأته.

يتحدث كيليطو في فقرة من أجمل فقرات الدراسة عن الليلة الليلة
 لكونها كما يقول النص أبيض من وجه النها لار النار، هذه الليلة تعد
 الموجود هنا مسبقا، والباهر أكثئر من أي وقت مضى، لقد

 الليل، ولن يكون ثمة سوى زمن معلق بين نهار وليلة، بين اللذكوري والأنـنوي، مـمـا يـؤدي إلـى الـمـؤالنفـة بـيـن مبـدأين
 وانحرافا عـجيبا نهاية للانتحراف الـكبير الذي سبق اللليلة

 بالنهار، وبهذه النحفة، بهذا الإشُراق المفاجئ يختتم الكتاب " (ص 25) "

لقد أوردنا الفقرة كاملة لجمالها ولأهميتها الاستئنائية التي تنطوي عليها المفاهيم التي عبر عنها كيليطو من أجل فـهـم إبداع كتاب ألف ليلة وليلة، فالنهاية التي وحل إليها كتاب ألف ليلة وليلة نهاية للانـحراف، وإعادة للنظام إلى الكون، لكن في الوقت ذاته هي نهاية أظهرت إلى الوجود خلا لالِ كونيا آخر؛ ربما لكي تظهر إشرافة مفاجئة أخرى لوجود آخر الور .
يعد هذا التأمل حاذقا، ويمكنننا أن نقول ونحن نحول لغة كيليطو المتأملة إلى مفاهيمّ، مفهوم البداية حيث الانيّ الانحراف الذي حدث قبل الليلة الأولى، ومفهوم النهاية حيث إلـا إعادة النظام بعد الانتحراف، ومفهوم البداية الجديدة للوجود الني عبرت عنه الليالي بصورة بديعة.
إن مفاهيم كالبداية والنهاية مفاهيـم سردية، فالسرد يبدأ بحدث محرك يختل معه التوازن، وينتهي حينما يعود التوازن، هكذا بدأ كتاب ألف ليلة وليلة بملك أخلل بتوازن الحياة ليعود ذلك التوازن بعد ألف ليلة وليلة من السرد المتواصل .

الإشراق المفاجئ الذي يتحدث عنه عبد الفتاح كيليطو في ختام كتاب ألف ليلة وليلة يتضمن بمعنى ما إشراقات ألخرى الخرى مفاجئة على مستوى علاقات الكتاب التخييلية بالكون والحياة والإنسان، فبداية كتاب اللـبالي تجـعلنا نفكر في بـلايات أخرى، ومن ثم فلا يوجد مهرب من جدل البداية على مستوى الواقع والخيال.

هنا، ولكي نبني المدار سنهتم بما يسبق كتاب الليالي وبما

يعقبه، بالعلاقة التي يمكن أن تؤول بين كتاب في الحكايات
 حينما بدأت الحياة كانت النهاية في انتظارها مثلما كالحا كانت في
 التي خلقتها، نهاية الكون والحياة والإنسان مُلما هي نهاية الـاية

كتاب.
ونحن نهتم بهلذه العلاقة، لا ينغغي أن يفهم من اهتمامنا أن كتاب ألف ليلة وليلة كتاب يحاكي الكون أو يقلده؛ ذلك أن
 تقليده، فالكون لا يحبذ محاكاته أو تقليده من قبل حكايات

 الوجودي، وكتاب ألف ليلة وليلة يتبادلان التعريف، ويؤول أحدهما الآخر .

قبل أن يبدأ كتاب ألف ليلة وليلة اعتاد الملك شهريار أن يأخخذ من مملكته بنتا ليزيل بكارتها ويقتلها من ليلتها (بولاق، ج 1/ 4) واستمر سلوكه هذا ثلاث سنوات حتى لـم يبق في
 ببناتها " (ج 1/4) .

لا يقول لنا الكتاب أين هرب الناس، لكن الفعل (ضـج)
 وجزعهم من شـيء غلبوا عليه (ابن فـارس، 1991، جـ13/
359)، واستـغائتهـم وفزعـهـم وقسـرهـم عـلـى شيء مـا (ابـن منظور، 1992، جـ2/2 132)، والصورة الململموسة لهـذا كله هي صورة عماء وفوضى اعترت مملكته.

استمر العماء والفوضى ثالاث سنوات، وإذا مـا أخذنا في الاعتبار أن الكتاب يتكون من ألف ليلة وليلة، فإن ما قبل الكتاب يساوي تقريبا ما بين الليلة الأولى والأخيرة منه، وفي
 شهرزاد تسجل في ذاكرتها حوادث كتبها الألف، فتُ قرأْ
 كتب الفلاسفة والمؤرخين والإخباريين والكيميائيين والفلاسفة (ج 1/ 5)؛ لتختار منها ما ستحكيه لنّهريار.

لقد وجدنا عند بورخيس في قصته مكتبة بابل (1987، 53-59) ما يوضح فكرة الضرورة والتعدد التي تعطي لكتاب
 بابل يوجد لكل كتاب مكانه الحقيقي، مكان يبدو فيه هـي هـا
 والكتاب من حيث هو حكاية لا يوجد في الْهيئة التي نعرفها إلا لأنه يرتبط ضمنيا بمجموع كل الكتب الممكنة.

يرتبط وجود كتاب ألف ليلة وليلة كما روته شهرزاد ضمنيا بمجموع الكتب الألف التي قرأتها في فترة الفوضى الـنـ التي سادت مملكة شهريار، لقد وجد كتاب ألف ليلة وليلة عبر تعدده المـمكن خـارج ذاته، أي في علاقته مع الكتـب التي

قرأتها شهرزاد، وفي ذاته أيضا؛ فكتاب ألف ليلة وليلة من حيث هو مجموع حكايات يشبه مكتبة من مجموع الكتب التي اعتمد عليها .

يــــول فـوكـو (1978، ص 23) : "احــدود كـتـاب مـا مـن الكتب، ليست واضحة بما فيه الكفاية، وغير متميزة بدقة: فـخلف العـنوان، والأسطر الاولىى، والكـلمـات الأخـيرة،
 الاستقلالية والتتميز، تُمة منظومة من الإحالات إلى كتب
ونصوص وجمل أخرى" .

هكذا إذن فحدود كتاب ألف ليلة وليلة غير واضحة، فخلف عنوانه، وخلف لياليه الألف وليلة وخلف حكاياته الداخلية العجيبة والغريبة، خلف شكله الذي يضفي عليه نوعا من الاستقلالية والتميز، ، ثُمة منظومة من الإحالالات إلى كتـب وحكايات قرأتها أو سمعتها شهرزاد . وفق هذا التصور نقد وجد كتاب ألف ليلة وليلة من وجود
 سابقة على وجوده، وكان على شـهرزاد لكي يو جلد ليلة وليلة، أن تعود إلى كتبها الألف في التاريخ والـي والجغر وانير وافيا
 أو حادثة غريبة، مما جعل كتاب ألف ليلة وليلة فعالية مستمرة من إنتاج المكتوب
لقد قرأت شهرزاد ألف كتاب لتبرهن على وجود العالم،

وهذا يشبه بشكل ملموس فكرة وجود الكون، فأول ما خلق اللـه الـقـمم (ابن إياس، 1990، ص3)، والـحروف (الـتـاضـي النعمان، ص63)، ثم كتب الله نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ، ثم أخرج الوجود وفق تلك النسخة ، فالعالم المو جود موافق لنسخة اللوح المـحفوظ (التزاليك 1992، ص 21)، وما زال الله يعود إلى ذلك اللوح مرح مائة مرة في
 من يشاء ويذل من يشاء (ابن إياس، سابق، ص3)

يأخذ كتاب ألف ليلة وليلة والكـون من هذا التشابه كل دلالتهما الممكنة، فإن يحلث شُيء ما فيهما فليس في نهاية المطاف سوى انعكاس لرهان المكتوب في اللوح المحفوظ
 على ما هما عليه؛ لأنهما لم يعطيا أكثر من ذلك، ووجود أدنى تحريف في المكتوب الأصلي ينتج عنه عدم الملاعمة، ذلك أنهمـا لا يحدثان إلا بمقدار ما هو مكتوب في الأصل، ، واستدعاءات شهرزاد المستمرة للمكتوب الأصلي تتردد في بداية كل ليلة (بلغني)، الكلمة التي تشير إلى أنها لا تؤلف الحكاية، بل تنقلها من أصل وجد من قبل

كذلك هو الكون يقتات على ما هو مكتوب سلفا؛ فكائناته ومـخلوقاته ما هي إلا فعالية مستمرة لكتاب وجل من قبل ، ويمكننا تقديم دليل شفاف هو ما نعبر عنه بالقدر المكتوب قبل أن نعيشٌ لحظات حياتنا، لقد وظف كتاب ألف ليلة وليلة هذا

الإجراء (القدر) المتعلق بوجود الكون في سير شخصياته عبر عبارة متداولة في الكتاب هي (المككتوب على الجبين لازم الام تراه العين"، في الفصل القادم سنفصل هذه الفـا الفكرة، يكفي أن نقول هنا : إننا، نحن البشر وشخصيات كتاب ألف ليلة وليلة لسنا إلا إعادة إنتاج مكتوب ومحرر منذ الأزل .
لقد سبق الليلة الأولى من كتاب ألف ليلة وليلة مـجزرة تحدثنا عنها فيما سبق، وكذلك سبق وجود الكون، ينمل إلينا القرآن اللكريم تساؤل الملائكة قبل الخلق : (اقالوا أتجعل فيها فيها من يفسـد فيـها، ويسفك الدمـاءه (البقرة / 30)، قيل : لقد علموا أن ذلك كائن ممن رأوا قبل آدم حينما سفكت الدماء (ابن كثير، جـا/ 72)، وقيل أتجعل فيها من يكون فيها مثل الذين كانوا فيها يسفكون فيها الدماء (الطبري، 1991، 192 ج

هكنا إذن يسكن كتاب ألف ليلة وليلة حنين لمغامرة الكون لكي يوجد، كون وكتاب يوجدان من كتب أزلية وبعد محجازر رهيبة، ويشرعان في الحياة وهـما مطوقان بالنمموض، لقد أهبط البسُر وشعروا أنهم ضائعون في هذا الكون اللامتناهي (الطبري، سـابق، ج1/ 1/ 79)، وكذلك يشعرون بأنهـم في طور الضياع وهم في كتاب ألف ليلة وليلة، يستطيعون الدخول إليه مثلما دخلوا في الكـون، لكنهـم يشعرون أنه كتاب لامتناه (بورخيس، 1999، ص70)

غير أن هذا الشعور الذي اعترى البشر يشعر أيضا برحابة

المدار وتوليد التاويل

ما ينطوي عليه كتاب ألف ليلة وليلة من إمكانات الحياة للقارئ، وما ينطوي عليه الكون من إمكانات الحياة للبشُر، وبهـنا المـعنى تحـيـدا تكـون البدايـة، بداية الكتـاب وبـداية

الكون.
يجدد غادامير (2002، ص 22) ثلاثة معان لمفهوم البداية، البداية بالمعنى التاريخخي فأن نعرف بداية شـيء ما يعني ألن أن
 الإنساني، والبداية بالمعنى الانعكاسي في ما يتعلق بانعكاس البداية في النهاية، والبداية من حيث هي لا تعرف سلفا أي

طريق تسلكه.
ونحن نستعين بالمعنى الثالث لمفهوم البداية؛ ليعيننا على إقامة شُبه بين الكون وكتاب ألف ليلة وليلة فإن البداية تظهر السبه على نحو مباشر، فاقتران شهرزاد بشهريار يشير إلى شيء
 على أن تسرد حكاياتها، لم يحدد باتجاه أي نهاية (يقتلها أو يعفو عنها)، وكذلك فهبوط البشُر على الأرض يشير إلى ما تشير إليه بداية كتاب الليالي، فالتعبير ببداية الوجود يشير إلى وجود لم يتحدد بعد بهذا المعنى أو ذاك، والتعبير باللِيلة
 احتما لات عديدة تبقى ممكنة أمام الكتاب والكون .

هنا ولأننا نعرف الآن أن شهريار لم يقتل شهرزاد بسبب ما بدأته من سرد الحكايات العجيبة والغريبة وإن كانت فيما بعد

ستموت موتا طبيعيا، ولأننا نعرف أيضا أن الحياة استمرت في الكون وإن كانت كائناته ومخخلوقاته ستموت، يمـكـنـنـنا أن نمسك الخيط الذي يشبه فيه السرد في كتاب ألف ليلة الي ولي وليلة

 قصة حياة لنصف التواشج بين الميلاد والموت" (بول ريكور ، 1999، ص39)

لقد حلل بول ريكور (ص الما/ 159) قابلية السرد فيما ندعوه الحياة، وسند السرد الذي يجله في تجربة الحياة، وتو ونف عند أفكار يهـم موضوعنا منها : أن السرد يكــن في بنية الفـل الإنساني وعنائه، وأن هناك اك خاصية مان انـا فبل سردية للتجربة الإنسانية في الحياة، وبذلك يحق لنا من وجهة نظره الحـي عن حياة الإنسان بوصفها حكاية في طور الولادة، وكذلك
 يثبت أن السرد كالحياة يعاش ويروى.

كيف يعاش السرد ويروى؟ يجيب بول ريكور بأنه يعاش على نحو متخيل (ص149)، لكننا لو فتحنا كتاب ألف ليلة وليلة لوجدنا الشخخصيات تعيث لتسرد ما عاشته، ومن ثـم فالشخصصيات لا تعيس ما تسرده على نحو متخخيل، وإذا ما اعتبرنا أن السرد حقيقي ضمن نطاق العالم الممككن لأي سرد (إيكو، 19988، ص95)، فإن بعض شخرئصيات كتاب ألف ليلة وليلة تسافر لكي تعيش حكاية تسردها .

يكمن الفرق بين ما يحكى وما ولد الحكي في العيش، لقد سافر سندباد سبع مرات إلى أمكنة بعيدة ونائية، وكل سفراد تنتهي بالعودة إلى بغداد، يبتعد سندباد عن بغداد لكي يعيش
 عيش الحكايات توقف عن سردها، وبالتالي فقد توقف عن عن السرد لأنه توقف عن عيشه.

غير أن ما قلناه قبل لحظة لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، فأحيانا تسافر الشخصيات في كتاب ألف ليلة وليلة لا من أجل
 حكايات يروونها ومن أجل أن تكـرر سردهـا على آخرين، ،



 في أحداث الحكاية (عاش الحكاية).

سنتطرق الآن إلى مظهر آخر من التشابه، فحكمة أفلاطون القائلة إن (الحياة بلا عناء لا تستحق ألن تعاش" (استئهد بها بول ريكور، ص39 3) تنطبق على شخصيات كتاب ألف ليلة وليلة، مثّلما تنطبت على البشر في الحياة، فالفعل والعناء مكتوبان أعلى أعينهـم، مثـلـما هـما مكتوبان أعلى أعين شخصيات ألف ليلة وليلة.

سنوات العمر قصيرة في الكون وفي كتاب ألف ليلة وليلة،

كما أن مدة حياتهمـا وجيزة، ومع ذلك فكل شيء فيهـمـا يستحق العناء، غير أن الفعل والعناء ليسا من دون نهاية آلية ، فالبشر سيموتون، وشخصيات ألف ليلة وليلة سيأتيهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، الجملة الأثيرة التي تختم كل حكاية.

لأن الإنسان يفعل ويعاني، فمن حسن حظه أن الحياة لن

 لترقب الأيام والليالي بعد ذلك، ستكون اليان اليوم الأخير للحيا
 كان يوما لا ليلة بعده) (الطبري، 1991، 12 12/1 22، وكذلك ابن منظور، 1992، ج
هكنذا يعيش البشر ويموتون في الحياة، مثلما يعيشون ويموتون في كتاب ألف ليلة وليلة، لقد عاشوا وما وماتوا مثلما

 ولا يـروونهـا، وإذا مـا أخـذنـا في الاعتـبا
 الكون وحكاياتهم في كتاب ألف ليلة وليلة مسجلة في كي كتب
 لا تستطيع الحياة أن تكون غير الحياة؛ وكذلك لا يستطيع كتاب مثل ألف ليلة وليلة أن يكون غير 'ذلك، فكل شيء فيهما

مسجل ومنقوش في كتب لامرئية وغير مقروءة، تلك الكتب التي تعمل على إنجاز البسُر والحكايات التي هي حكاي ومن ثم فكل ما ينكتب في الكون وفي كتاب ألف ليلة وليلة
 الزمن. هكذا يغرض المكتوب ذاته أو لا وأخيرا، بدءا وخرا وختاما على الكـون الذي نعيش فيه وعلى كتـاب ألف ليلة وليلة (كيليطو، 1995، ص 100، بتصرف).

## الفصل السادس

## الملار وتوسيع مسار التأويل

كيف يـوسع الـمـدار التـأويل؟ سبق أن عـرنـنا أن الـمـدار مسؤولية فردية، وأن التأويل معرفة جديلة تكا تكونت إثر عمليات
 الذي يساهم ويدعم في تكوين المعنى أي التأويل، لكن ما التأويل؟ إنه المعنى الذي يكون ويبنى، بعد أن يتشكل ويحلد الـيد بالمدار، هذا هو تعريفه البسيط والأقل دقة .

مـن وجـهـة النـظر هـذه يـحتـوي التأويـل عـلى وجـهـين : المعلومات والمعارف (موسوعة القاري)، وها ينظم موسوعة القارئ بـحيث يـجعل مـا تضمنته ذا معنـى (الـمدار)، لـذلك فالحـديـث عن التأويل يـلزم أن ياخـذ بـعين الاعتبـار هـنـين الوجهين، لأن تكوين المعنى يجري فيما بينهما . إن أي حديث عن التأويل يلزم أن يتقبل إمكانية معارف يفصح عنها القاريّ، وأن تتمتع هذه المعارن في بلدء وججودها لآلية تنظمها، وإذا كنا هنا نعطي الأهمية للمدار لنـوأكد أهمية مبادرات القارئ، فإننا أيضا نؤكد بـه على الْ الْ ما هو

جوهري وأساسي في التأويل يكـمن فيـمـا يدخـله القارئ، وبالتالي لا يصير التأويل تأويلا إلا من حيث هو نتاج ما يعرفه القارئ بالفعل .

سوف نـخصص الفصل الأخير للكيفية التي يتحكمم فيهـا تصور طبيعة المعنى في تشكيل المدار، وما يهمنا هنا هنا هو أنـ أن نبذل ما في وسعنا لصياغة وجهة نظرنا الخاصة بالِيكيفية التي
 عن الروابط العميقة بين كتاب ألف ليلة وليلة وبين الحياة إلى درجة أن حكاياته تتعدى مـجرد كونها حكايات إلى ترتيب مسائل تتعلق بالكـون والحياة، وكيف يمكن أن يشبه كتاب الـكـون ويـكونـان مـدارا واحـدا لـــفـاهـيـم كالـو لادة والـعـيش والموت، وفي هذا الفصل سنوسع مسار التأويل الذي بدأناه هناك .

على سبيل البداية، بين السفر وبعض الأشياء التي نعرفها
 للسفر معنى مختلفا، فالسهم الذي لا يفارق قوسه لن يصيب، والأسد اللذي لا يتحرك سيموت جوعـأ، والترب (اللذهب) الذي لا يغادر التراب لن يكون مادة نبيلة تكتب به الحكايات
 إحساسـاً بالانتظار فيترقبه النـاس كل مساء، كمـا أن الماء
 تمثّل به الوزير نور الدين كي يستطيع أن يفسر ـ أو يتخيل أنه

يفسر ـ سفره من الغرب إلى الشرق. لكن لماذا قرر السفر؟. أخوان شرعا في تقرير المستقبل : أن يتزوجا في ليلة واحدة وأن ينجبا في اليوم ذاته. الأخ الأول هو نور نور الدين الني الذي تو توقع أن ينجب ذكراً، والثاني شمس الدين الذي توقع أن ينجب أنتى، وكي يضمنا استمرار العائلة قررا أن يزوجاهما، لكا لكنهما اختلفا على المهر إذ وجده نور الدين مبالغاً فيه، ومن واجب أخيه أن يقدمها هدية لابنه، وبعد جدل أقسما ألا يزوجا هدين اللذين لم يولدا بعد.

تخاصما فغادر نور الدين القاهرة، وأوكل أمره إلى القدر
 فيرى عليه سيمياء الوزارة فيحتضنيه، ويقدمه إلى ملك البكره البصرة على أنه ابن أخيه بعد أن زوجه ابنته الوحيدة، وألخيرأ يعهلد إلبه ملك البصرة بالوزارة، ومن هدايا هذا الملك يجمع نور

الدين ثروة هعقولة .
في الـوقت اللذي جرت فيـه مـراسـم زواج نـور الـدين في
 القاهرة، وبعد تسعة أشهر أنجب شمس الدر الدين بنتاً سماها ست التحسن، في اللحظة التي أنجب فيها نور الدين ولداً سمـاه
 جرى بينه وبين أخيه، ثم يموت فيرث حسن الثـرون الثرة والوزارة. لـم يباشـر حسن ابن نور اللدين الوزارة التي أعطيت لهـ،


السلطان بحسن وحبه له، إلا أنه أمر وزيره الجديد بالدحجر على أموال حسن، فالسنلطة وإن أعجبت بأحد أو أحبته إلآ أنها - في النهاية _ لا تحب ولا تعجب بأحد.
هربا من الوزير الجديد لجأ حسن إلى مقبرة أبيه، وهناك باع تجارته إلى يهودي بعقد مكتوبر، ومن هـر هنه المقبرة يحمله
 مصر سائساً أحلب، الحربا وبعد ليلة يتزوج فيها ابنة عمه يعود به العفريت، لكن شهاباً يصيب العفريت فيسقط حسن في دمشت، أحلـو وهناك يتكفل به طباخ مثلما تكفل وزير البصرة بأبيه.
فيما بعد يتعرف شمس الدين زوج ابنته الحقيقي - ابن أخيه ـ من عقد البيع الذي نسيه حسن، فيصمم خطة مححكمة؛ كي يتعرف مكانه، لا سيما أن ابنته أنجبت ولد ولداً سموه عـجيباً، وبإذن وتوصية من سلطان القاهرة يسـافر شـمس الـدين إلى دمشق ومن هناك إلى البصرة ليصطحب زوجن ألـون أخيه نور الدين في طريـق العـودة يـمرون بـدمشـت لـــراء بـعض الهــدايـا، ، فتتعرف زوجة أخيه ابنها من طبخة الو لا يتقنها إلا همـا ـ الأم
 الحوادث لا يعلم حسن أي جزء يتصل بالحلمب، وأي جزء يتصل بالواقع، يلم شمل العائلة ويقيم الجميع في القاهرة إلى أن أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات (بولاق، جـ1/ 54 . (73 _

نـلاحظ مـن هـنا الـعرض الأولي، أن كـل شيء يـحـدث

بصورة لا تصدق، فالأحداث تنساب بهدوء كالماء في مجراه، والقرارات تتم بلا مناقشات ولا جدل، والشان الشصيات قادرة عـلى أن تجـول وتحط في أي ظرف وبأي شيء، عـلى ظهـر عفريت أو بغلة، أو في صندوق مغلق .

 قرار الزواج - مشروع متروك للقدر، قرار يتعلق بتدبير يتجاوز إرادة الإنسان، فقد كان قراراً ضد القدر المكتوب الذي

شـؤون المستقبل .
لكي يتحقق هذا القدر رغماً عن كل معارضيه، فلا بد أن يرتبط بأكبر عدد ممكن من العناصر التي تحقق حدوثه ، فلكي
 تكون حكاية الوزيرين نور الدين وأخيه شمس الدين .

هنا بإمكاننا أن نقدم المدار الذي سيقود تحليلنا . و هو أن القدر يقود شخصيات الحكاية، وأن وجود هذه الشخصيات
 وجود لهذه الشخصيات ولا تصرفات إلا ما يمنحه لها القدر . ترى لماذا القدر ولم يكن شيياً آخر؟

كي نجيب عن هذا السؤال، سنقدم مبررات بعضها يتعلق بهذه الحكاية التي سنعيد سرد تفاصيلها بما يتناسب مع الملمار الذي اقترحناه، والبعض الآخر يتعلق بكتاب ألف ليلة وليلة، لنصل أخيرأ إلى مبررات تتعلت بـما تنتـمي إليه الحكـاية

والكتاب، الأمر هنا يتعلق بالغريب والعـجيب كما يتعلق بالسنن الثقافية التي تغذي كتاب ألف ليلة وليلة.
فيما يتعلق بهذه الحكاية فقد كانت حصيلة الأقدار التي اشتملت عليها مثيرة للانتباه، إضافة إلى أن القدر أرتبط فيها بأكبر عدد ممكن من الألفاظ التي أحالتت إليه، كمـا ارتبط

 نكون دقيقين سنقدم هنه المعطيات من الحكاية : أ ـ القدر قوة لا يقبل إلا بقوانينه الخاصة، وكل منطق لا لا
 الحكاية المشُروع المتروك له وحده (زواج ابني الأخوين) يرك

 والمرة الثالثة حينما توجه حسن إلى قبر أبيه في مدينة البصرة، والمرة الثالثة حينما نزل دمشق .

ب ـ الحكاية مفخخخة بـما يـحيل إلى القدر أو يشـير إليه


 لكنها تناسب القدر المكتوب كي يشرع في الحر الحركة لينـجز المشُروع المتروك له وحده .
ج - كي ينجز القدر ذاته في هـه الحكاية، فإنه يمارس

دوره تحت أشكال مختلفة، إذ مارسه أولا تحت شكا شكل النوم، ومارسه ثانياً تحت شكل الموت، أما الممارسة الثالثة فتحت شكل السلطة.

فيـما يتعـلق بكتـاب ألف لـيلة وليلة يتحـكـم الــدر فـي شخصيات حكاياته، فعلى سبيل المثال فالقدر هو الذي يرميها في المدن (مج 1 / 46) وهو الذي يوصلها إلى البساتين (ج (115/1 / 1 1 وهو الذي يدبر لها وسائل النقل لتسافر أو تهرب (مج 1 / 152) وكل ما يحدث في ألف ليلة وليلة يكاد يكون
 الشـخصيات سميت بما يشير إلى القدر مثّل الاسـم (قضى فكان) التي سميت بها إحدى الشخصيات (ج 1 1 181).

إن عبارة »المككتوب على الجبين لازم تشـوفه العين" التي تشيع في حكايات ألف ليلة وليلة تركز على القدر وعلاقته بالكتابة والجبين، وإزاء هذه العبارة نشعر بحيرة، لاسيما حين نفكـر في أن تصرفـات شـخصيـات كتاب ألف لـيلة وليلة ورحلانها وتفاصيلها هي حصيلة لهذه العبارة المكتوبة أعلى أعينهم، وأيا كانت حيرتنا فإن ما يحدث للشخخصيات تقاس أهميته وتكثر معانيه، استناداً إلى ما هو مكتوب أعلى أعينها التي لا ترى ما هو مكتوب أعلا ها .
وخلافآ لعبارة ترد في ألف ليلة وليلة هي (لي حكاية لو كتبت بالإبر على آماق البصر، لكانت عان عبرة لمن اعتبر (جـ 1 / / 7، 21، 31، 185)، الـعـبـارة الأثــــرة الـتـي يـوظـفـهـا رواة

الحكايات في ألف ليلة ولبلة وهم يشـرعون ني ني حكي



 تصرفاتها لضمان إنجاز القدر المكتوب.

من هنا فعبارة (المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين)




 344) وحتى في حكايات الوحوش والطير (جا 1 / 304).

من هذه الزاوية فشخصصيات ألف ليلة وليلة لا تعيش أو
 ثقافي لما تعتمده الثقافة التي تنتمي إليها؛ ؛ ذلك أن القدر الثـا سنن المجتمع الثقافية الذي نشأت فيه، فما يحدث بالثـا بالضرورة، أو ما هو متوقع أو ما يتكرر كل يوم، يبقى شيئناً غامضاً النا
 حدث أو سيحدث، وبالتالي ووفق هذه الـن السنة الثقافية، فإننا وكل الكائنات الأخرى لا نولد من أرحام أمهاتنا، بل من رحم القدر، مثلنا في ذلك مثل شخصصيات كتاب الليالي الذين

يولدون ويتصرفون وفق هذه العبارة التي تحوي داخلها برنامجاً مكثفاً لمـا سيقوم به الإنسان .

عندما نقرأ هذا الحديث (إن أول ما خلق اله القلم نقال له أكتب فقال ما أكتب؟ فقال أكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد (المسعودي، 1966، ص 26، الطبري، 1991، ص 28، ابن إياس، 1990، ص 3)، يغمرنا شعور بأننا لن نستحوذ على حياتنا ، ولن نقتطع منها جزءاً أِ رفيقاً وصافياً نتحكم فيه كما نشاء؛ لأن القلـم قلد سـجل كل الأشيـاء، الأشياء التتي سحرتنا؛ أو التي أعجبتنا ؛ أو التي ستجعلنا ننفعل أمامها؛ أو التي تعطي لحظات حياتنا متعتها .

منذ أن خط القلم الأول على الصحف الأولى الوى ألى لن يعود لنا الحق في أن نتصرف، أو ننفعل أو نحب أو نكره، أو نترك
 اللـحظة التي كتب فيها القلم دخوله إلى اللوح المحففوظ، وفيما بعد ستجف الأقلام وترفع الصحف .
 المـحفوظ تـم أخرجـه إلى الـوجود على وفق تـلك النسـخة
 منقوش عليه ما سيحدث، وبما أننا نتتمي إلى هذا العالمّ الم، فلم يبق لنا شيء ما نعتبره رسالتنا الشـخصية؛ كي نعيش مـن أجلها، إننا بريئون؛ لأننا لم نكن نعره فيه المكتوب ذاته أولاً وأخيراً .

فيمـا بعد أعلمتنـا الأديان أن هـنـاك مـن هـو جـالس عـلى العرش، كي يقدر الأمور مسبقاً، وعندما عرفنا ذلـا ذلك وعينا ضعفنا فلم نتصد ولم نثر، بل استرسلنا في ضعفنا وأنسبنا
 وقواعده غامضة، فقد اعتقدنا أن ما سيحدث له فيه هو من

عمل الصدفة.
مثلما كتبت الحكاية على جبين شخصيات حكايات ألف
 بل حتى قبل أن يولد. الحكاية مسجلة في كتاب أحل ولم هو منبّ
 منه، كل شـيء مسـجل ومنقوش في هـا هـا الكتـاب اللامرئي واللامقروء (كيليطو، 1995، ص100).

كل شـخصية من شـخصيات الليالي تحمل على جسـدها موجزآ من هـنا الكتاب الأولي، من هذا القدر الذي يحدد مصيرها، ويتحكمم في أبسط حركاتها. ومع ذلك فإنها لا تتمكن من قراءته لا لأنها قارئ سيء، بل لكون العين عاجزة عن رؤية ما هو مكتوب على الجبين، وبالفعل فعلامات القدر مسجلة على هذا القسم الأعلى من الوجه .

لقد آن الأوان لذكر عبارة أخرى من الليالي وهذا ما كان مكتوباً على جبيني ومقدراً على في الغيب أو أيضاً لا تلا تنفع حيلة مع القدر واللذي على الجبين مكتوب ما منه مهروب . إن الشخخصية المنحدرة من كتاب كل ما فيه مقدر سلفاً ستصل في

نهاية المطاف إلى كتاب آخر تسجل فيه حكايتها، كتاب بمثابة صدى وانعكاس للأول هكذا يفرض المكتوب ذاته أولاً وآخراً بدءأ وختاماً (كيليطو، نفسه، صم 101).

سنكون سذجا لو اعتقدنا أن شخصيات هذه الحكاية تتحكم فيها الصدفـ على العكس من ذلك، فالشخصيات لا تتحرك صدفة، بل تتحركك وفق عبارة المـكتوب على الـجبين لازم تشوفه العين وسيكون لنا فيما بعد وقفة مع الصدفة وكيف أنها الآلية المعقدة للقدر .

لقد كان نور الدين غير قادر على أن يصدق رحيله، لذلك
 لهذا الرحيل .، وما يمكن أن نقوله الآن : إن نور الدين يلاحت هدفأ مسجلاً سلفاً، لكنه محجوب عنه؛ لكونه عاجزا آ عن رؤية ما هو مكتوب أعلى عينيه، وما يعطي رحيله معنى هو هذا المكتوب على جبينه الذي لن يعرفه أبداً .

هكذا إذن، فقد خرج نور الدين من القاهرة، لكي يقترب
 سبيل تحقيق هذا سيكون كل شيء مقبول ومسموح به، هنا من الضروري أن نقف كي نفهم الكيفية التي نشأت بها الحكاية لكي تنسأ الحكاية لا تتعارض الصدفة مع القدر، بل تع لعني
 تتجاوز معرفة البشر إلى مكتوب لن يقر أه أحد منهـم إلا بعد فوات الأوان. هذا هو معنى الصدفة، ولكي يتحقق القدر في

هذه الحكاية يجب أن تجتمع صدفتان من أول لحظة، ترى ما علامة هاتين الصدفتين؟

في الحكاية كلمة ينبغي ألا نعبرها من غير تمحيص ، يتعلق
 54) : أول مرة اتفق أن مات والد الأخوين فقربهما السلطان وولاهـما الوزارة كل منهـمـا جمعـة، الـمرة الــانية اتـنق أن السلطان عازم على السغر فتناقُـا واختصمما ، إذن منذ البداية
 فيتلاقيان: فجأة يموت والدهما فيوليهما السلطان الوزارة، وفجأة يقرر السلطان السفر فيتناقشان .

فلو أن السلطان سافر قبل أن يـموت والـدهـما لمـا اهتـم
 تناقشا إلى أن وصلا إلى طريق مسدود، إن الحكاية مفخخة بصدفتين وافقتا القلر ، و لو تغافل عنهما؛ لحرمنا من هذه



لقد سافر نور الدين إلى البصرة؛ كي تتخذ الحكاية وضعاً تصل منه إلى غايتها المححكومة بالقدر المكانتوب على شُخصياتها؛ إذ الحكاية مؤلفة من تحركاتهم وتصرفاتهم التي صممـت مسبقاً، هذا التصميم المفرط في الصرامة امنة هيأه القدر الذي سيجعل نور الدين يغادر وطنه ولن يعود إليه أبداُ، لا

لأن العودة غير ممكنة، بل لأن العودة غير مكتوبة على جبينه، ومن ثم فهي أكثر استحالة من أي شيء آنر الخر
من يغادر وطنه لا يمكن أن يكون سعيداً ، وهذه حالة كالة نور


 البدر، الماء، فالقدر كهذه الأشياء كي ينجز ذاته يـجب أن يشرع في الحركة مثلما تشرع هذه الأشياء.

إلى أين أتجه نور الدين؟ سؤال يمليه فِضول غريب على كتاب القدر، لقد قال لغلامه سأتجه إلى القليوبية، وسأمكث هـنـاك ثـلال لـيـال، مـرة أخـرى يـحـاول نـور الـديـن أن يـتـرر مستقبله، متجاهلا أن كل شيء مكتوب أعلى عينيه (الجبين) وما عليه إلا أن ينفذ هذا المكتوب الذي سيا سلـيأخلذه إلى مدينة
 خرج وهو لا يعلم أين يذهب، وبما أن هذا السفر هو تنفيذ لقدر مكتوب نقد تولت البغلة التي يركبها المهمة؛ إذ اتجهت به إلى البصرة وهناك ستكون اللحظة الحاسمة.

إن من يتغرب يعش في فضاء فارغ مجرد من شبكة الرعاية التي تحرسه في وطنه، ولأن بغلة نورالدين كما توا تعبر الحكاية
 الخيط الذي سيصله بشبكة الرعاية التي يقوم عليها القدر ، فقد نزل نور الدين في الخان وسير البواب البغلة

هنا تتموضع لحظة القدر الحاسمة التي تحدثنا عنها قبل قليل : وزير البصرة جالس في شباك فصره وعيناه محدقتان في البغلة التي تعبر من أمامه. كان الوزير مندهرهـا منا من تـجهيز
 الأصبهانية؛ لذلك تصرف بما لا يـجدر بوزير أن يفعله فقد ذهب (هو نفسه) إلى الخان كي يتعرف صاحبها .

كان نور الدين قد أضمر أنه لن يبقى في مكان واحد، فهو

 يتخلص من عبء الحنين الذي يحمله.

لكن هذه المدن والبلدان من وجهة نظر وزير البصرة خراب لا شكل له ولا حدود (ص 56)؛ ولذلك فقَد أشنفَ علمى نور الدين واستضافه في قصره . إن الشففة تعني أن الوزير لا أن يشاهد عذاب نور الدين بقلب جامل ولا يشاطره تعاسته، إذن لماذا لا يدعوه إلى الإقامة في البصرة؟ وبما وأن أن نور الدين
 على خلاف قراره، فقد وافق على البقاء في البصرة.

لتكن الأمور كما يتيحها القدر الذي جعل وزير البصرة
 جارية تخدم نور الدين مقابل أن يكون بعـلاٌ لهـا ، ولأن هذا الـعرض مناسب للقدر كي يشرع في الحركة فقد وافق نور الدين قائلا (سمعاً وطاعة).

إنه إذعان ورضوخ واضح للقدر المكتوب على جبينه، وما
 عليه، فهو لم يفكر في عدم تزويج ابنه الذي لم لم يولد بعد من ابنة أخيه، إذ لو كان القرار قراره لا ستبعد من حياته أي امرأة

حتى لا ينجب.
رافق موافقة نور الدين على الزواج من ابنة الوزير مظاهر
 السادن كان السادن الأكبر في هذا الاحتفال المهيبب، الذي
 لن تتكرر، وعليه أن يستغلها أحسن استغار اللال وري كي يبرر هنا الزواج المفاجئ من قادم غريب.

يقوم تبرير وزير البصرة غلى الكذب، فقد زعم أن أخا له

 المألوف، فقد زعم مرة أخرى أن أخاه أرسل ولده إلى منزل
 ترسل الابن، وبالتالي فوزير البصرة يوحي بوجود موضوع في الظاهر حينما يزعم أن جزء الاءا من عائلته في مصر اليصر، بير بينما هو ينمي موضوعا آخر يعيد فيه سرد المشروع المتروك للقدر من بدايته، ويحقق جو جزءاً منه حينما زوج نور الدين بابينته وأمره . بالدخول عليها

إلى الآن يوشك دور نور اللدين على الانتهاء، فهو موجود

في الحكاية لكي يحقق القدر، ومثلما يجبره القدر في مطلع الحكاية على أن يتخلى عن الوزارة ليسافر شرقاً إلى البصرة ليموت هناك، فالقدر أيضا يجعل ابن نور الدين (حسن) الذي
 السلطان، وهو بذلك يجبر الابن على رفض الوزارة.

لقد كان حسن ابن نور الدين يذهب كل يوم مع أبيه إلى الديوان، وعندما مات أبوه حطم تلك الدن الدورة النظامنية حينما منعه القدر من الذهاب، لذلك غضب سلطان البصرة، وولى


 المعروف وأخبر حسناً بنوايا السلطان فخرد الـنرج هاربا .
حينما خرج لم يزل سائرأ إلى أن ساقته المقادير إلى مقبرة البصرة، هناك مشى بين القبور إلى أن جلس عند قبر أبيه،
 وفي اللحظة التي هدأ فيها دخل يهودي إلى المقبرة. الحكاية تسكت عن سبب مـجيء اليهودي وكل ما تقدمه أنه سأل : يا سيدي مالي أراك متغيرآ؟ ارتبك حسن وهنا يتدنا ونل الحلم كي ينقذ حسناً من المأزق.

إن أجمل ما في الأحلام هو اللقاءات غير المحتملة بين الأشخاص الذدين لا يستطيعون أن يلتقوا في الحياة العادية، ؛ ذلك أن پالححلم يفرض مساواة غير مقبولة بين عهود حياة

واحدة، يفرض معاصرة تـجعل كل مـا عـاشه الإنسان علمى مستوى واحل، إنه يفقد الحاضر اعتباره بإنكاره عليه موقعه المتميز" (كونديرا، 1998، صد 51)، هكذا - إذن - بإمكان
 لقبره، وهـذا تحديداً السبب الذي برر به حسن وجـوده في

ابتداء من هذه اللحظة بدا حسن وكأن كل شيء يتآمر ضده الـد إذ فاتحه اليهودي في شراء مراكب أبيه التجارية بألف دينار،
 كاملاَه (كاتب هـه الـورقة حسن بدر الـدين ابن الوزير نور الدين قد باع لليهودي فلان جميع وثائق كل مركب ورين وردت من مراكب أبيه المسافرين بألف دينار وقبض الثمن علمن على سبيل التعجيل) . هنا آن الأوان لحسن كي يعرف أنه هامشي، عاش




هبطط اللـليل فأدرك حسن النـوم. لـم ينـم حسـن مـن أجل

 سيقترب حسن أكثر وأكثر من الهـف الذي حدده القدر مسبقاً (الزواج مـن ابنـة عـمه) . لــد نـام حسن ولـنـر ولأنه مـحروس مـن

القدر، ففي اللدطظة التي ظهر فيها القمر انقلـب على ظهره
 فأنار جماله كائنات تسكن المقابر ترانا ولا نراها .

لـقد كانـت الـمقبرة التتي لـجأ إليها حسـن عـامرة بـالـجن الـمؤهنين، و الجن في التصور الشُعبي العام لا يو جلد لهـم
 جنياً، أو أن يحدد خصـائصه الفردية (من يكون؟)، ليس لدينا
 (الكائنات) لا يحدد لها سمات محلدودة ونهائية، يمكن أن نبني عليها حسابات ممكنة، فبإمعان الـجني أن يـخرق مانـا نألفه، و أن يفعل ما يروق له من غير أن يثيرنا، وبهذا فالقارئ النا

 تحمل حسن، كي تحكم جنياً آخر في جماله .

ما بين السمحاء والأرض قابلـت الجنية عفريتاً قادماً من مصر، فطلبت منه أن يصحبها لِيلاحظ جمال حسن، وعندما

 اللذي أراد أن يتزوجها، رفض الني الوزير شـمس اللدين، فأقسـم

 الشاب لا يصلح إلا لتلك البنت، فاقترحت الجنية الجنية أن يحمله

الحفريت إلى القاهرة؛ كي يوازنا بين جمال حسن وابنة عمه، وهذا ما حدث فعلا" .

أيقظ العفريت حسناً في مكان غير مألوف، وحينما استيقظ اكتشف محيطاً لا يعرفه. إن المعرفة تبدأ بالاسمّ؛ لذلك لم يسـم حسن المكان النّي هو فيه وبتعبير الحكاية لم يـجد نفسه إلا في مدينة غير مدينته البصرة.

هذا التركيب ينتمي إلى ما يعرف في البلاغة العربية بالقصر اللي يمارس فاعليته من الحضور والغياب؛ يلغي صفات كثيرة (غياب) ويبقي صفة واحدة (حضور) . هذا التركيب الذي يشتغل على الحضور والغياب، يناسب المكان
 حسن على تسمية المكان لأن المكان غير مألوف.

عاد حسن إلى الواقع بعـد أن أوقد له العفريت شمععة، وأمره أن يختلط بالمدعوين، ويغدق عليهم وما عليه إلا أن يضع يده في جيبه حتى تمتلئ بالذهب، وأهوه وأوصاه بألا يخاف من عدم وجود الذهب بل يتوكل على الذي خلقه، فما يحلـ ولا ليس بحول حسن ولا قوته بل بحول اله وقوته وقدره الذي لا

نفن حسن وصية العفريت، فتعجب الملدعوون من جماله
 الأحدب العريس. دخلت العروس (ست الحسن) واستقبلها العريس (السائس) فأعرضت عنه، ووقفت أمام حسن فتمنى

الملدعوون أن يكون عريسأ لها ، أما العروس فقد رفعت يدها قائلة: اللهم اجعل هذا بعلي وأرحني من هذا السانس . انصـرف المـدعوون ولـم يبق إلا حسـن والـــائس، طلـب السائس من حسن أن ينصرف ففعل عن طيب خاطر، غير أن أن
 خارج قاعة الأفراح لقيه الحفريت، وصمـم له الخطة التالبة:
 النوم، وإذا دخلـت العروس (سـت الحسن ابنة شـمس اللدين) يقول لها أنا زوجك وانك وما حدث كان الِ حيلة من حيل أبيك؛ كي

يحميك من الحسد وهذا ما حدث فعلاً .
ليس بالإمكان تحديد هوية العفريت، لأن كل ما يقوم به مبني على التكون، على القفز من حالة اللى حالة أخرى، الخلى ومن
 العفريت من حوض الماء في صورة فأر، وفجأة تحول إلى الـى قط، ثم إلى كلب، ثم إلى حمار، وأخيراً في صـورة جاموسة

تتكلم اللغة البثرية .
كان السـائس خحائفـاً بصـورة لا مثـيل لـهـا، إذا اشتبكت أسنانه، واعتراه الإسهال وهو يسمـع العفريت يسأله (لمـاذا تتزوج بمعشوقتي؟) رد السانُس أنهم أجبروه على ذلك أكه ولـي ولم يكن يعرف أن لهذه الفتاة عشاقآ من الجواميس، ولألن النـ السانس تجرأ على المشُروع المتروك للقدر، فقد كان أحدب و هام الحكاية وذروة الهزء، لاسيما حين قبض علبه العفريت وقلبه،

بحيث جعل رأسه أسفل، ورجليه إلى أعلى، وهكذا قضى الليل كله على هذه الهيئة .

أن تكون ست الحسن امرأة فهذا وضع لـم تختره، وما لـم



 وضحكت ضححكاً لطيفاً، ثم استسلمت لذلك الحسن الفائق. لم يسبق لجسد ست الحسن أن استسلم على ذلك النحو ، والحكاية تقـدم جسـدها من غير تحفظ ومـن غير أن يكون مـحتاجاً إلى لبـاس يظهر مـفاتنه، كـما أن الحكـا
 لذيذاً كان عنقاهما، ولذيذة كانت الليلة بأكملها، لاسيما حين وضع حسن يده تحت رأسها، ووخعت هي يدها كانـا تحت رأسه، وناما متقاريبن بعد أن علقت منه .

لا يمكن لليلة كهذه أن تستمر إلى الأبل، لذلك فقد تشاور العفريت والجنية، وقررا أن يعيدا حسن إلى اللصرة فنحملته الجنية، وفي طريقهما أذن الله للملائكة بأن أن ترمي العفريت
 دمشق، تعبر الحكاية " وكان الأمر المقدر ذلك الموضع في في دمشقّ، وعلى أبوابها رآه الناس عارياً فقد نسي ملابـد الانسه في القاهرة .

لم يتصرف الناس بما يلزمه الموقف حيث شـاب من من غير ملابس على أبواب المدينة، بل انخرطوا يتفرجون على حسنه

 غير ملابس؟، لكن بما أن الشفقة هي القانون الإنساني الذي يحكم الوجود فقد أشفقوا عليه .

روى لهـم حسن حكايته فتعجبوا واتهموه بالجنون، ولم يعد

 الصباح زف مـجنوناً) حتى دخل دكان طباخ يـخاف منه أهل دمشق فتفرقوا عنه، ومثلما تكفل وزير البصرة بأبيه، تكفل بحسن طباخ: لقد أحبه لجماله واتخذه ولداً .

هناك، في القاهرة دخل شمس اللدين على ابنته، فوجدها في أقصى حالات الفرح والبهجة فعيرها (يا فاجرة) بفرحها
 السائس نبهته إلى ملابس حسن ففتشها ووجد العقد الذي بين حسن وبين اليهودي فتعجب قائلا": سبحان الله ليت شـع الـيري كيف اتفقت هذه القصة؟!.

تم قرأ وصية أخيه فوجد أن ما جرى لأخبه مساو لما جرى
 ودخولههما بزوجتيهما متوافقاً، وولادة حسسن بدر الدبن ابن أخيه، وولادة بنته ست الحسن متوافقين، فأخلذ الورقتين وطلع الدن

بهما إلى السلطان وأعلمه بما جرى من أول الأمر إلى آخره، فتعجب الملك وأمر أن يؤرخ هذا في الحال .
كان من الممكن أن تنتهي الحكاية عند تحقت مشروع القدر
 تنته. والسؤال هو لماذا لم تنته الحكاية عند هذا الحد؟

جمال الدين بن الشيخ يعيد ذلك إلى وجود رواية سابقة عن الحكاية (1998، ص100)، مبرراً ذلك باستبدال الورالور الورقة التي

 لذلك ينغي البحث عن الوثيقة الأولى المكتوبة .

عـلى عكس جـمـال الـدين بن الـشـيـخ، سـأحـلل استـمرار
 الثقافة الإسلامية علاقة بين القدر والكتابة، هذه العلاقة لا
 الوجود فعالية كتابية، وأن الكون وموجوداته يعيشان في سراب الكتابة، وأنهما يكتسبان صيرورتهما من كونهما إنتاجا كتابياً وليس من كونهما واقعاً.

إذا كان ذلك كذلك، فإن انتقال الحكاية من القدر (الجزء الذي انتهى من الحكاية) إلى اللكتابة (ما سيأتي من الحكا
 سيما إذا انتبهنا إلى أن الكتابة هي بمعنى ما الجمع والتأليف، وما لا ينضوي تحتها سيكون معرخاً للتشتت والضياع، الأمر

اللذي يجعلنا نقدم الجمع والتأليف من حيث هو معنى الكتابة وهعنى يُعلّل لما يحدث من اجتماع شخصيات الحكاية بعد كل كتابة
 لاسيما في علاقته بالمكتوب فهو الذي قرأ العقد المكتوب بين الذي
 هو ووافقه القدر، والآن سيكتب ترين إتيب غرنة ونة نوم ابنته؛ يمكن إعادة ترتيبها مثلما كانت عليه، وهنا ونا من المفيد ألن نتذكر إخراج الكون على وفق المكتوب .
 النسائية الوحيدة التي تحمل اسمأ، وقد أنجبت من حسن انـ ابن نور الدين ولدا (كان اسمه عجيباً) . كان عجيب الو يكبر بصورة الـي خارقة يومه بشهر وشهره بسنة، وفي سن اللسابعة سلمه جده
 ومتغطرساً (من منكم مئلي أنا ابن وزير مصر؟؟) فشكاه الألألاد إلى عريف المكتب، فصمم لهم هذه الخطة : لعبة لا يلعبها إلا من يعرف اسـم أمه واسم أبيه.

أراد عجيب أن يلعب معهـم، ففشـل في معرفة اسـم أبيه (كان يظن جده أباه)، فعاد إلى البيت باكياً فوبخ أمه لأنها كذبت عليه، فدخل عليها شـمس الدين وحن قلبه عليهما ،
 أخخيه. ، سافر شمس الدين وبعد ثلانة أيام وصل إلى دمشّن .

كانت دمشق مدينة جميلة فأعجبته؛ لذلك نزل في أحد ميادينها ومن هذا الميدان خرج عجيب وأحد العبيد.

على غير المألوف خرج أهل دمشت كي يروا عجيباً، وهو
 وألذ من العافية لصاحب الاعتلال، ثم انطلقوا خلفه وبعضهـم اقتعد الطريق حتى يعبر من أمامهم.

يبرز جمال عجيب بصورة واضحة إذا ربطناه ببجمال جده (نور الدين) الذي كان جميلاً جدأ حتى أن أهل مصر كانوانوا
 المألوف يشير إلى خرق المعتاد فإن ما خرق المألوف في هـا هـا الـجزء من الحكاية هو وصف جمال عـجيب الذي عادة مـا توصف بـه الأنثى لاسيمـا في ألف لـيلة وليلة . إن التوسيـم الوصفي بحسب تعبير ابن الشيخ (1998، ص 101) هو اللذي سيخرج أهل دمشق وهذا الخروج - أيضاً - غير مألوف، فلم الـو يحـدث قط أن تبع النـاس أحـاً لـجمـالـه حتى يوسف الذي أعطاه اله شطر الحسن .

وبما أن القدر دائماً ما يفاجئنا، ويسبت مـخيلتنا وتفكيرنا فقد (وقف العبد بالأمر الممقدر على دكان أبيه (أبو عجيب)

 ويتسرب في يسر وسهولة لا يمكن تفسيرها إلا بالقدر لكي يرى ابنه الذي لا يعرفه.

كان لحسن ملكة تعتمد الإحساس المباشر فما إن رأى ولده (عجيب) حتى (اشتدت به المحبة الإلهية فنادى من الوجد وقال ياسيدي، يا من ملك قلبي وفؤادي، وحن اليه كبدي هل لك أن تدخل عندي، وتجبر قلبي وتأكل طعامي، ثم فانـ فاضت عيناه باللدموع).

يبدوا أن أبناء السلطة مضبوطون بقواعد، فقد حن قلب عجيب لكن العبد المرافق له رفض ذلك قائلا (كيف تكون ولد
 المألوف، فالعادة ألا يمدح العبيد، وعلى وعلى امتداد الليالي وهم هحط هزء وتطويش (خصي)، لكن حسناً يخرق هذا المألوف،
 أبيض القلب، ولولا علمه وأدبه ما كان في فصور السلطة، وإذا كان هذا العبد يخلدم النساء فإن ملائكة السماء خادمة له. هناك علاقة بين الأكل والسرد. في العديد من حكايات ألف ليلة وليلة يشكل الأكل قبل السرد طقساً لازماً ؛ ذلك أن المشاركة في الأكل تخلق جوا من الإلفة والأنس، وبحسب كيليطو (1997، ص 39) فإن عملية السرد تقتضضي الـمودة
 عادة المتلقي للسرد والضيف يكون القائم بالسرد . في حكايتنا، المضيف (حسن) مقيم في دمشقّ، والضيف ابنه (عجيب) جاء من مكان لا يعرفه المضيف (نتذكر أنه لم يستطع تسميته). في البداية خلق لقاؤهما الخوف، وكي (عـي يزول

هـذا الخوف يقع التبادل بينهمـا : يقدم حسن الطعام (زبدية رمان) ويقدم عجيب حديثاً يروي فيه حكايته التي قصرها على على ذكر السبب الذي جاء وبه إلى إلى دمشق . بعد الأكل خري
 عجيب حجرأ وشج به جبين حسن (أبوه).
 هناك إلى ماردين والمـوصل وديار بكر، وأخيراً وصلوا إلى البصرة، وهناك دخل شمس الـي

 منذ مدة، غير أن أمه موجودة . قابلت الجدة حفيدها بالدموع وأخيراً دعاها شمسس الدين إلى السفر معهم إلى مصر فوافقت

 وفي الحالتين لم يتحدث أبداً عن دمشق، لكن الـن القدر يسيرهم إلى ما يريد هو فقد مر في سفرته الأولى وهاهو يمر الآن .

هنا بإمكاننا أن نقول: إن الجميع (الأسرة) كانوا يصلون في الوقت المناسب طبقاً لخطة القدر المقررة سلفاً، لقد كانت حياة هذه العائلة تمضي من غير مفاجآت كأنهـم ينقلون نصاً
 لقد كانوا يأكلون أكلة (زبدية حب الرمان) يعرفونها مسبقاً ،

وتحفظ الأم (ابنة وزير البصرة) وابنها (حسن) مقادير الأكلة عن ظهر قلب؛ لذلك عندما صنع ابنها حسن زبدية، وأكلت الأم عرفت أنه ابنها، لأنهما الوحيدان النـا وهكذا عرفوا حسناً وحملوه في صندوق إلى التاهرة. التعرف من طبخة معجزة، فعل مضاد للقوانين المألوفة في
 وكتابه الذي لا يقبل إلاّ بما هو مكتوب فيه.
 مباشُرة (نتذكر ليلة عرس ست الحسن) بل أخرج الحـي الورفة التي
 مكانه حتى أن الرائي إذا رأى ذلك لا يشك في أنها أنها الليلة التي

 القدر الذي فرقهم لكي يجمعهم مرة أخرى، والذي الذي سيجعلهم يعيشون في مصر إلى أن يأتيهم القدر الأخير : هـادم اللذات ومفرق الجماعات.

## الفصل السايع

الملار وإعادة بناء الملدارات

ماذا لو اقترح القارئ ملارا جديلا لحكاية معروفة ومدروسة بشكل جيد؟ هل يلغي المدار الجديد المدارات التي أصبحت
 مدارات اقترحت من قبل، إن أي مدار جديد يكمل المدارات القديمة ويضاف إليها، ويعمل على توسيع معنى الحكاية. إن وجود مدارات معروفة لحكايات ما لا تعطل ولا تحد
 الحكايات ذات الطرز الرفيعة تتحقت وتتكشف بكل أبعادها، وذلك من خلال المدارات المتنوعة التي يبادر بها القراء الحـا وكـلــا كـانـت الـحكـايـات أكــر انـــــادا لـمـبـادرات الـتـراء وفرضياتهم امتلكت أكبر قدر من الغنى. كل مدار جديد أمر مهم وجوهري، على الأقل عند مستوى إلقاء ضوء جديد، وعرض أسئلة، واستخخدام مفاهيم جـديدة ، وفي هذا الإطار سنتوقف عند حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة هي : حكاية العبد الذي يكذب في كل سنة كذبة.

عرف القدماء الكذب بأنه عدم المطابقة مع الواتع (بدوي طبانة، 1988، ص 333)، وما بعد هذا التُعريف فُهـم من غير أي شرح أو تعليل، فلكي نعْرف الكذب لا نحتاج إلى جهاز
 السهولة في معرفة الكذب؟ تأتت من تبني القدماء المـاء المعاينة والمطابقة للتحقت من كذب أو صدق ما يقال أو كذبه.

على سبيل المثال، أورد ابن فضلان (1993، ص 83) في رحلته، أن سمك الثلج في نهر جيحون سبعة عشر شبرا، وأنه في تلك النواحي لا يسقط إلا مصحوبا بريح عاصف شـديدة ، لكن ياقوت الحموي (ج 2/ 484) ينقل عن ابن فضلان هذا الوصف، ويعلق عليه قائلاً : اوهذا كذب منه، انأكثر ما يجمد خـمسـة أمتـار؛ لأن ياقوتا شـاهـد وطـابق، وسأل أهـل تـلك النواحي، أما عن الريح العاصف فيقول: ("وهذا أيضا كذب" (ج 2/485)؛ لأن ذلك لا يوافق العقل، فلولا ركود الهواء في الشتاء لما عاش أحلد.

يحضر وراء موقف ياقوت الحميوي تصور هو أن الكذب هـو مـا لا يـحضر أو يـمـُل أمام الإدراك المـباشـر أو الرؤية، بعكس الصدق، هذا التصور للكذب ينعكس على المعرفة من حيث هي علاقة بين راء ومرئي، كأنما المعرفة هي ما يدرك ويرى، وغير المعرفة عكس ذلك.

هذا التصور للكذب والصدق عند القدماء وطبقه ياقوت التحـوي، يذكرنا بالتصور التقليدي للحققيقة الذي دشنه

أفلاطون، فالحقيقة تعني التوافق والتطابق، وأن يكون الـئ متطابقا معناه أن يكون حقيقيا (سالم يفوت 1999، ص 9) . غير أن الكذب قد يطابق الواقع، ومع ذلك يبقى كذبا ؛ لأنه

 حدث أن وصف الله المنافقين بالكذب حينما قالوا نشهد أنك
 لاعتقادهم، وإن كان ما قالوه يطابق الواقع
وبالرغـم من التخريـجات التي قدمها القدماء لهـذه الَّية

 أخلاقية، أو صورة اجتماعية، وعلاقة الكذب بنظام الثقافة
 ونحن نحلل حكاية عبد في ألف ليلة وليلة يكذب في كل سنة مرة.

تبدأ الحكاية بدلال ينادي في سوق البلدة: من يشتري هذا

 كانت تلك السنة سنة خير على البلدة، حيث أمطرت السماء، ونبتت الأرض، وازدهرت التتجارة، وقد فرح التـجار بـذلك التك حتى أنهم أولموا لبعضهـم البعض .

وصل الدور إلى التاجر الذي اشترى العبد، فاختار بستانا

محلا لإقامة الوليمة، وطلب من العبد أن يذهب إلى البيت
 التاجر صرخ فاجتمع الناس عليه ومنهم عائلة التاجر، سألـألوه عن سـبـب صـراخـه، قـال لـــم: إن التـاجر وأصـحـابـه كـانـوا جالسين في ظل جدار قديم، فسقط عليهم، وقد ماتوا جميعا. ارتفع صراخ أهل البلدة، وعم الحزن، واعترت بعضهـم
 أمتعة البيت، وخلعت رفوفه، وكسرت أبوابه وشبابيكه، وقد ساعدها في ذلك كافور (وهذا هو اسم العبد)، أخبر الوالبي بما حدث ثم قاد الجميع إلى المكان الذي سقط فيه الجدار . قبل أن يصلوا إلى الجدار تقدمهم كافور بمسافة كبيرة وهو يلطم خده ويصرخ، رآه التاجر الذي اشتراه الـار فسأله عما حدث فقال : إن قاعة بيت التاجر تهدمت على زوجته وأطفاله، وأن الجميع ماتوا حتى، الغنم والأوز واللدجاج، مزق التاجر ملابسه واتجه إلى البيت، وما إن خرج من البستان حتى رأى أهل الحي بمن فيهم عائلته.

حكى الجميع ما قاله كافور، فغضهب التاجر وأراد أن ينتقم منه، لكن كافور قال له: لقد اشتريتني على عيبي، ولا الـا يحت
 رفض متعللا بعلم معرفته أي صنعة يقتات منها ، كان أهل أهل البلدة يسبون ويشتّمون بينما كان كافور هادئا يضحك غير عابئ بما يقولون .

هـدد كافور سيده التاجر بأن ما فعله إلى الآن هو نصف كذبـة، فجن جـنون التاجر واشتـكاه إلى الـوالي، الذي الـي أمر بجلده حتى أغمي عليه، وفيما كان كافور غائبا عن الوعي جيء بالحلاق لكي يخصيه، وحينما أفاق وجد نفسه مخصيا . ترد الحكاية في سياق حكاية أكبر هي حكاية غانم بن أيوب (بولاق، جـ1/425)، وعلمى مـا يبدو أن غانـم بـن أيوبـ هو الذي سرب حكاية كافور الذي يكذب في كل سنة كذبة، فبعد
 ازدهرت تجارته، لكنن موت أحد التجار هز السوت، الـرا وأقيمت له جنازة لا مثيل لها، كان غانـن أنم أحد المشيعين، أقيم المأتم خارج أسوار بغداد، وعلى مقربة من المقبرة التي دفن فيها

خجل غانم من أن يغادر خيمة العزاء، لكن فكرة واحدة أقلقته، فهو تاجر غريب، ويخاف أن تسرق أمواله إن بات بعيدا عنها ، استأذن وحينما وصل إلى سور مدينة بغداد وجده مغلقا، تحول خوفه على أمواله إلى خونه عنى نفسه الـى الـى واهتدى أخيرا إلى ربوة عالية محاطة بأسرار، تسلل إلى الربوة، وهناك شـاهد ثالاثة عبيد وهم يدفنون صندوتا، ثم استمع إليهم وهم يحكون لبعضهم أسباب خصيهم •

تخلو الحكاية من أي تعليل للأفعال والأحداث، فالفارئ لا يعرف لم يكذب هذا العبد في كل سنة كذبة، ولا يعرف لم يصر العبد على أن يعرف سيده عيبه، ونل يعرف لم اشتراه

التاجر على عيبه، إضافة إلى ذلك فالحكاية تفتقد مقدمتها، ، فالقارئ لا يعرف متى بدأ العبد الكذب؟ وهل سبق أن كذب على أحد من أسياده السـابقين؟ والحالة هذه تبدو الحكـاية مطوية ولا يظهر منها إلا أحداث وأفعال قليلة؛ لذلك يتعين علينا أن نقوم ببسطها؛ لكي نقف معا على ما هو غائب منها. من أجل أن نبسط الحكاية هل نكتفي بملاحظة المدار المتعلق بـلـعواقب الـوخيمة للأفعـال غير المـرغوب فيها
 مجرى حكاية كافور ما يشير إلى أن الكذب يؤدي إلى سلسلة من المصائب، فالتاجر الذي اشترى كافور تكبد خسائر جسيمة بسبب كذبة كافور، فقد دمرت زوجته بيته حزنا عليه، قلبت المتاع، وخلعت الرفوف، وكسرت الأبواب والنوافذ، وكافور

 يصـدق الكـذب إلا أن يتكـبد الخـسائر، وتكـون الـعواقـب

لقد توقف أحد الباحثين (كيليطو، 1995، ص 16/ 17) مرتين عند هذه الحكاية، وفي كل مرة يصب تحليله في هذا المدار فالكذب "أنتهاك للخلق الإلهي، ومس به، ولا ولأنه نتيجة خيال هدام فإنه يخلق اضطرابا في نظام العالم، ويؤدي إلى سلسلة من المصـائب، إنه لا يمكن الاستماع إلى الـى حكاية مختلقة من دون تكبل خسائر جسيمة، كما أن الإنسان الكاذب

لا يسلم من العقاب، وهكذا سيتم إخصاء العبد وحرمانه من الإنجاب") .

غير أننا لا نميل إلى عواقب الكذب الوخيمة مدارا لحكاية كافور؛ فكافور الذي يكذب في كل سنة كذبة، لم يكن يكن يكن حينما يعترف للدلالين والمشترين بأنه يكذب، وحينما يكذب فهو يعتقد فيما يكذب، حتى لو لم يطابق الواقع، إن ما حكا كافور في مجرى الحكاية يطابق ما يعتقده، فبعد أن عرف أن أهل البلدة أن الـجدار والتـاعة لـم يسقطا، وأن الـن الجـميع أحياء، استمر هو في البكاء والصياح، وفي حثو التراب على رأسه،

 يكذب، ويلاقي الويـلات في كل مكان أو سيد ينتقل إليه . (130/1)

إذا كان ذلك كذلك، هل نقول إن المدار الذي يتشكل من حكاية كافور لا يتعدى أن يكون موقفا عاما من العبيد كرسته
 أن هـذا هـو الـمدار الـذي تظهـره الـحكـاية؛ لـتؤكـد بـه مـدار حكايات أخرى، كحكاية الشـاب النذي قتل ابنة عمه؛ لأن عبدا كذب عليها (جـ 1/ 53)، فالعبيد لا ينتمون إلى الثقافة العالمة، ويشكلون من وجهة نظر الثقافة الشُعبية مجموعة بشر منحطة، غير مؤدبة، لا تعيش إلا في حالة تبعية مطلقة للسادة

بهذا سيكون المدار الظاهر لحكايات العبيد الثلاثة هو

 ابنة سيله عذريتها (ج 127 127)، والعبل الثاني كافور بسبب
 فقد زنا بسيدته ولاط بابن سيده (ج1/ 130 ) .

ونحن نـحلل الحـكاية، يـمكنـنا أن نسـجل العـديد مـن الـمدارات الصنغرى ضـمن الـمدار الأكبر لحكايات الـعبيد
 وأصحاب مكر وخبثث ولؤم، يرتكبون أفعالا حمقاء من غير
 تعتريهم ثورات جنسية لا يمكنهم أن يتحكموا فيها .

كل هذه المدارات الصغرى ممكنة، ومبنية على كلام العبيد

 أمكر هذا العبد، فقبح الشه السودان (العبيد) لـما فيهـم من الـا
 كافور الذي بكذب في كل سنة كذبة بقولهما" إنك خبيث، ابن خبيث، قد كذبت كذبا شنيعا (ج1/ 127).

بالرغـم من وجـاهـة هـنا الـمـدار، إلا أنـنـا لـن نسـعى إلى
 خـدر، والحـالـة هـنه يلـزم إذن أن نتـترح مـلارا آخر هـو : أن

المجتمع في حكاية كافور الذي يكذب في كل سنة كذبة، لا يوجد في صورة مشكلة اجتماعية، بل يوجد في صورة مشكلة أخلاقية .

الفرضية التي نتقدم بها هي : يوجد في حكاية كافور فئتان اجتماعيتان، الأولى : فئة تضـم التجار وعانيالاتهمّ والوالي وحاشيته، وهذه الفئة تنتمي إلى مـجتمـع يوجـد في صـورة أخلاقية، هذا المـجتمع يستند إلى نظام أخلا الأصول النبيلة، والثـتافة، والعقل حتى لا تنتهـك نظمـه الأخلاقية، كـما أن اللنغة التـي يـتواصـل بهـا لغـة سامـية، ومتعالية، وبعيدة عن التهجين والرطانة.

أما الفئة الثانية فتضبم العبيد، وهذه الفئة تنتمي إلى مجتمع يوجد في صورة اجتماعية، هـا المـجتـمع يستند إلى نظام أخلاقي لا يعول على الاصول النبيلة، ولا على الثقافة، كما أن اللغة التي يتواصل بها ليست لغة لامت متعالية ولا سامية، لغة مهجنة ومشبعة بالرطانة

لا أشك في أن هذا المدار الذي اقترحناه سيبدو متكلفا، ،
 بالفعل يوجد في الحكاية إشارات علـي ونكون المدار الذي اقترحناه.

الإشارة الأولى تتـعلق بالأسرار، فنـحـن نـعرف أن مـن يكذب يحرص على أن يكون كذبه سرا مـ أسراره، كافور على العكس من ذلك، فمنذ كان عمره ثُمان سنين يعلن أنه

يكذب، شرع يكذب على الجلابة (الذين يجلبون العبيد
 (جـ 128)، وفيما بعل، حينما كبر كان يشترط أن يشتريه أسياده على كذبه، وحينما أراد التاجر عقابه قال له كافور :

 في كل سنة كذبة (ج1/ 129).

يشير موقف كافور من إعلان أنه يكذب إلى الوجه الآخر
 يُظهر ويُعلن، لقد عرضت المعار الماجم اللغوية السر على أنه من الأضداد، فهـو يشـبر إلى الإعـلان والإخـفـاء (ابـن مـنظور ، 1992، جـ14 357)، لكن النظم الثـر الثقافية للمجتمع هي التي تتحكم فيما يمكن أن يكتمه المرء أو يظهره.

يظهر المرء ما ترضى عنه النظم الأخلاقية التي تجعل المـجتمع يظهر في صورة أخلاقية، أما ما يعتبر سـرا فهو مالوا ما لا لا

 "السر هو ما يكون الأكثر ثـيوعا وعادية وتكرارا وانتشارا بين
 الُدورة الشهرية مثلا (ميلان كونديرا، 1998، ص 76)

وحينما يعلن كافور أنه يكذب، فهو يختار الوجه الآخر للسر، الوجه الذي يظهر المجتمع في صورة اجتماعية، فهو

يعيد ما هو مألوف لنا إلى الواجهة، يكشفنا أمام أنفسنا،
 غير قابل للفصل عن ما نعيش به اجتماعيا، وما يجعل منا ما


 أكذب، ومن يدعي أنه لا يكذب فهو يعاني من هـذه الكـذبة

على الأقل .
يكمن تأثير حكاية كافور في صلتها بما هو مألوف لنا، هذا التأثير يُمزج فيها بحرارة الكفاح الإنساني، وصلته بالمحتيع من حيث هو صورة اجتماعية، حياة إنسانية تعيش أمام القارى، ون، إنسان يباع ويشترى، ويملك فيما واتجاهات غير مرغوب فيها من قبل بائعيه ومشتريه .

إنسان تجتمع فيه النقائض مثلما تجتمع في المـجتمع في صورته الا جتماعية، يكذب ويصدق حينما يعترف أنه يكذب،

 العتق السُرعية ويجادل بها التاجر من أجل أن يكون أنون عبدا لا حرا.

هكنا يعمل كافور في الحكاية من حيث هو علامة على الخير والشّر، وبربط حكايته بحكايتي العبدين الآخرين، يكون الحون


المذنبة، لكن المـمتعة والمـرتبطة بنتاء النفس وكبحهاه ور وفي هذا كله لا تختلف الصنهورة عن صورة المـجتمع في وجوده

الا جتماعي
لم يكن كفاح كافور الإنساني بلا فائدة، فقد غطى على فـى
 المقاطع، والقارئ سيُجهد وهو يلا حقو ما يسرد، فحينما ابتدأ كافور الكذنب كـان في سن الثامنة؛ لكي يفتّن بين بائعي العبيد، لكن فيما بعد، لم يعد يعرف الفارئ لم يكذب، لذئك
 من أجل أن يبحث عن اللبب الذي يدفع كافور إلى الكذب . إن كافور لا يلخص حكايته بل يدفع أحدائها إلى الأمام،
 التفاصيل، يتقوى هذا الانطباع وهو يعدد الأمتعة التي كسرتها


 كل هذه التفاصيل تحشد وتروى فجأة من غير أي مبررات، وكافور على حق فما أحفل المستمـع في صورته الاجتماعية بالمفاجآت .

إن الاضطراب الذي ساد البلدة من جراء كذبة كافور حيث البكاء والعويل والصراخ، والتجييش الذي حدث حيث الوالي والحاشية، والعجائز والأطفال، والصبيان والنساء، والتجار

والعتالون، يشير إلى موتف فرد هو كافور تجاه مـجتمع هو
 موقف لا أخلاقي تجاه مجتمع البلدة كله، هكنا إذن فحينما يوجد المجتمع في صورة أخلاقية فإن الأخلاق تعود إلى الفرد أكثر مما تعود إلى المجتمع، أي أن المشكلة هي مشكلة كافور الأخلاقية، وليس مشكلة المجتمع الاجتماعية.

إن المجتمع الذي يوجد في صورة أخلاقية، صورة فضائل



 كافور؛ لأن نظرة المجتمع في صورته الأخلاقية تلزم بالفصل الحاد في الموقف .

الـحوار الذي يـدور في الـحكاية بين كافور والتاجر يعمتق هذه الفكرة، فالتاجر يستعمل ألفاظا ونعوتا تصف أفعالا أخلاقية، فكافور عبد نحس، ملعون الجنس، وهما وهما نعتان في غاية الأهمية، فلو لم يكن كافور عبدا لم يكن نحسان الما ولو لم الم يكن ينتمي إلى الجنس الأسود لما كان ملعونا ؛ ذلك أن وج ألـو المـجتمع في صورة مشكلة أخلاقية، يعتمد على نظام ثقافة أخلاقي يـجعل من الفرد الذي يتحلى بالأصل النبيل، والثقافة الرفيعة، قادرا هو نفسه على ضبط أخلاقياته، ولأن كافور ينتمي إلى جنس وأصل وضيعين فليس أهلا لأن يضبط نفسه.

ذو الأصل النبيل، والمثقف ثقافة عالية، والعاقل من وجهة نظر المجتمع الموجود في صورة مشكلة أخلاقية يحافظ على ولى تماسك النظام الأخلاقي، فلا يظهر، ولا يسلك إلا ما ما يرضا
 على أسراره، فهو نبيل بقدر ما يمتيل لنبله الأخلاقي، مثقف
 المجتمع، عاقل بمقدار ما يعقله نظام المجتمع الأخلاقي

نظام الثقافة الأخلاقي المعتمد على ضبط النفس، يتّجلى
 البشر، لغة (مؤدبة)، مموهة بالبلاغة والانشغالات الجمالية، فاللغة التي يستعملها التاجر تختلف عن اللغة التي يستخدمهـا
 مستعملا القسـم واللام الملحقة به ونون التوكيد الثقيلة (اواله لأسلتخن جـلدك عـن لحمكك، وأقطعن لحمكك عن عظمك (ج1/129)، وهي استعمالات لغوية تكاد تكون معدورمة في سياق حياة المـجتمع العادية، وحينما رد عليه كافور بأنه لا يسنطيع أن يفعل ذلك قال التاجر ״يا ألعن العبيد"، الأسلوب
 وهو ما لا يكاد يستعمل في حياة المجتمع العادية.

في مقابل هذه اللغة، لغة التاجر الذي يمثّل المجتمع في صورة مشكلة أخلاقية، تكون لغة كافور، لغة العبد الذي يمثل المجتمع في صورة مشكلة اجتماعية، لغة عادية تخلو من أي

انشغالات جمالية، لغة أقرب إلى أن تكون لغة شعبية مفعمة
 تحدث كافور، أو حينما علق الآخران، لم يـجدوا حرالـورجا في استعمال كلمات جنسية، ونعوت مقذعة.

## الفصل الثامن

## الملار وتكوين المعنى

في هذا الفصل الأخير، بقي أن نسأل كيف يمكن أن تختم فصول متعلقة بمفهوم المدار؟ قبل أن نـجيب يبدو أننا في حاجة إلى محاولة أخيرة تعزز اقتناع القارئ بوجود المـار المـار وطبيعته . لقد حاولنا إلى الآن عرض مفهو تحليل وتأمل حكايات من ألف ليلة ولية، وقد كان بإمكاننا أن نحلل ونتأمل أضعاف الحكايات التي اخترناها .

لقد كان من الواضح أن بعض ما حللناه من الحكـايات

 والقارئ والقراءة والمعنى من شيوع وألفة، ولم يعتد أحـ
 يمكن أن تكون زاوية النظر هذه مناسبة للنظر إلى مفاهيم أخرى.

لقد كان هناك أسباب هـامة توضح لماذا بدا بلدت العلاقة بين المدار وبين هذه المفاهيم وكأنها علاقة خفية، فالناس يستقون

تصورهم لطبيعة المعنى من مصادر سلطوية اعتادت بصورة منتظمة علمى إخفاء دور القارئ في تكوين المعنـى وبناثهـ . وبالرغم من أن هذه الفكرة لن يتسنى لها الوخـو الو
 بالإشارة إلى جانب من جوانب مصادر سلطوية تئد إحساس الشخص بامتلاك المعنى .

نعني بالمصادر السلطوية شبكة معقدة من ممارسات تربوية وتعليمية واجتماعية وعلمية شائعة، لا تتح للقارئ بناء المعنى
 الجديدة والقديمة، ولا تمنحه التأكيد العاطفي بامتلاكه القدرة على أن يستخخدم ما يعرف في سيـاقات جديدة تكون معنى جديدا .

بهذه الأساليب تئد هذه الشبكة المعقدة إحساس القارئ بتكوين المعنى، وتغرس فيه أن المعنى يلقن أو يكتشف ولا يبنى ويكون، ساعدها في ذلك مفهوم أساس في النصوص هو مفهوم الغنموض الني سنمعن النظظر فيه لما لـه من أهمية استنادا إلى تجليات نتجت عنه أبرزها احتكار طبقة معينة المعنى وتحكمها فيه.
 فـهـو التـتطـامن والتـداخـل وعــدم الـظـهـور والـتـعـعـيــد (ابـن فارس، 1991، جـ 4 / 305) يجـمع صفات الخفاء والسرية وعدم الوضوح، ويفهـم من استشهاد ابن منظور (ج 7 / 7 / 200)

بعبارة لأبي حنيفة (الغمض أشد الأرض تطامنا يطمئن حتى لا يرى مافيه) أن الغموض صفة استعيرت من الأجزاء المنخخضضة من الأرض (الْعـمض هـو المـكـان و التطـامـن هـو اللعـمق) انخفضت انخفاضا شديدا حتى لا يرى ما فيه.

تشير عبارة أبي حنيفة إلى أن ما يوجد في العمق هو وحده اللذي يظل مخفيا وسريا ومجهولا وغير واضح (الدلالة اللغوية للغموض)، وأن الغموض هو بمعنى ما معرفة سرية وعميقة. يـمـكـنـنا ـ إذن ـ أن نـربـط بــن الـعـــوض والـحـيـقـة ؛ فالغموض يطلق على السري والمجهول والمخخفي، والحقيقة
 أبعد من الظاهر (تعريف الحقيقة مأخوذ من إمبرتو إيكو،

2000، ص 31).
ولل هذا التصور للغموض ما يسميه بول فاين قوة الإئبات (نقلا عن بن الشيخ، 1966، ص 8) أي : تشكرل مجمروعة

 الثقافة العربية أن وجد علماء احترفوا المعرفة، وشكلوا نخبة، هي وحدها القادرة على فهم الغامض وشرحه وتفسيره . يوفر هذا الفهـم الأولي للتصور الذي ولدت منه الطبقة، فهما آخر للإجماع من حيث هو مجموعة علمية، تعمل وتؤدي
 الإجماع يـجد مجال اشتغاله في المعرفة، ولقد بين الإمام

الشافعي (الرسالة، ص 475) . في فترة متقدمة، أن اجتماع

 والتحريم والطاعة فيهما

لقد ولد الإجماع أولا في حقل العلوم الشرعية، وفيما
 يقول: وقد اختلف العلماء بعد في بعض الشعر، كما اختلفت في سائر الأشياء، فأما ما اتفقوا عليه، فليس لأحد ألن يـخرج منه (طبقات فحول الشعراء، ص 4).

يعلق جمال الدين بن الشيخ (1996، صم 7) على عبارة الجمحي بقوله (ايشير مفهوم الإجماع، وهو مفهوم شرعيك حين يطبق على الشُعر، إلى العلماء بوصفهم هم القادرون على الـى الحكم بأصالة إنتاج ما . هذا المفهوم يؤكد في الحقيقة ألمر أن كل المعرفة المتعلقة بالشعر ينبغي أن تتشكل في علم يقع تحت سلطة العلماء".

من حسن الحظ أن هذا المفهوم الدخحيل على الشعر فـم


 لـم يكرس مـجموعة متكاملة من القواعد للبحـث عن معنـى الشعر، لذلك بقوا يتحركون بين تصورين للمعنى : المعنى من حيث هو مرتبط بالتاريخ، ويتحكم فيه فصل معين، في لحظة

معينة، والمعنى من حيث هو حقيقة ثابتة في النص .
إننا لا نفكر هنا في دليل واحد ملائم لما نناقشـه ، فالأمثيلة على ذلك كثيرة، حيث قرأ النقناد القـدماء نصوصا واحـدة بآليـات مـختلفـة كمـا هـو نص (ولـما طوينـا مـن منىى. .)، وتجادلوا في معنى بعض الأبيات الشعرية، وتخاصموا حول
 كانت تتحكم فيهـم تجاربهم القرائية، والأعراف الأدبية الأدية التي تعلموها، والشُكل الشُعري الذي أتقنوه، فالعقل لا يعرف أولا وأخيرا إلا ما تعلمه.

غير أن بيتين من الشعر بقيا مستعصيين على كبار علماء العربية ونقادها كأبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري الـي ينقل جالال الدين السيوطي (جـ / 140) عـن كتاب أبي محمد بن المعلى الأزدي (الترقيص) هذه الحكاية :
أخبرنا أبو حنص قال أخبرنا أبو بكر الثعلبي، عـن أبي
حاتم، قال أبو العلاء العماني الحارثي : لرجل يرقي ابر ابنته : محكوكة العينين معطاء القفا كأنما قدت على متن الصفا تمشي على متن شراك أعجفا كـأنـما تنشـر فيـه مصـفـا فقـلت لأبي العـلاء: مـا معنى قول هـنا الرجـل عـ قال لا
 قال : فأتهـم. فأتيت أبا عبـيـدة فـسألته عـن ذلك فقـال : مـا أطلعني الله على علم الغيب! فلقيت الأصمعي فسألته عن

ذلك. فقال: أنا أحسب أن شـاعرها لو سئل عنه لـم يدر مـا
 المحجنون بن جندب، وكان مجنونا، ولا يعرف كلام المـجانين إلا مجنون، أسألت عنه أحدا؟ قلت: نعمّ، فلـم يعرفه أحد

يشير سؤال أبي حفص: ما معنى قول هذا الرجل؟ إلى أنه
 تجربة، لكي يحدد معناهما، وبالتالي فقد ظل معنى البيتين
 الحين مازال البيتان يخفيان معنى موغلا في الغموض لا تعني ملاحظتنا التمهيدية هذه، إغفال ما أثاره أبو حفص بين ألفاظ البيتين ومعناهما ؛ فالتصور الذي يتحرك في خلفية سؤاله معروف وشائع عند النقاد القدماء وهو أن الشـعر لفظ مـوزون ومـقفى ودال على معنـى، وقد تـحقتق جزء دن هـنا التصور، فالبيتان موزونان ومقفيان، ونـان وبما أن أبا حفص لم يفهم معناهما، فإن الوزن غير كاف لجعلهمها شعرا، صحيح
 يشير إلى جزء مفقود من تصوره للشعر .
إن الرغبة في الوصول إلى معنى الأشياء الغامضة تكاد تنحصر في البشر، الذين يتوافرون على فدرات متباينة على تحمل النموض، فأبو العالاء الذي الذي روى البيتين لأبي حفص، استطاع أن يقف أمام غموض ما سمع من غير أي رد

فعل، بينما لـم يستطع ذلك أبو حفص، وبهـ وبها فالقدرة على تخمل الغموض، تؤدي دورا حيويا في البحث عن المعنى . لذلك ففهم اتجاه الاثنين نحو غموض البيتين أساسي هنا ، ذلك أن بحث أبي حفص عن المعنى يستند إلى رغبته ـ وهي بطبيعة الحال رغبة إنسانية طبيعية ـ لسد ثغرة بين شكه ويقينه . لقد كان غموض البيتين مثاليا بالنسبة لأبي حفص، ليسأل علألـن معناهما، بينما لم يكونا كذلك عند أبي العلاء؛ لأنهما أغرقا في الغموض فابتعد عنهما .

إذا ما تجاوزنا هذه الفكرة، فإن سؤال أبي حفص يعبر عن
 يتلقاه مثلما هو، وإذا ما تلقاه فسيترتب على ذلك، أن ما تلقاه غير قابل للتطور أو التغير، معنى ليس مؤقتا ، بل نهائي، وليس
 وذكريات وخبرات . إن ما يمكن أن نصف به أبا حفص هو أنه قارئ كسول، لم يشغل معارفه، وخبراته، وذكرياته التي ينفرد بها، كي يفهم معنى البيتين.

ما لم ينتبه إليه أبو حفص، أن المعنى ليس شيئا يمكن أن يعطى، إنما يتم من قبله هو نفسه، فهو الذي الذي يقرر ما يعنيه البيتان، كما أن معنى قائلهـما يقرره قائلهـهما نفسه، وبهـها فالبيتان ذخيرة لمعان كان يمكن أن يفترضها، معان لا توجد في البيتين، ولم توجد فيهمها قط، وربما لن توجد أبدان ان ومع ذلك يمكن أن توجد فيهما .
(إن الجمل الغامضة، بل الجمل التي لا معنى لها، تحمل كما تتحمل الجمل الأخرى أثر معين في القاريٌ، ومهما كان الان
 يعده دليلا على تجربه، ويحلد معنى تلك التجربة (وليم راي، 1987، ص 174).

من هذه الناحية يشبه العمل الأدبي خيالنا، حينما نختار


 حكايته الخاصة. لقد كان أبو حفص قادرا على تحمل غياب
 الآخرون له، يقبع في أدنى مستوى.

من يـملك المـعنى؟ يـجيب أبو حفص ضـمـنيا عن هـا السؤال، وهي إجابة تتفق مع تصوره للمعنى، يقول (إن لنا علماء بالعربية لا يخنى عليهم ذلك" . ترى لم [نا] في (لنا) وليس (لي) وهو الذي يبحث عن المعنى؟ إنه يعيدنا إلى النخبة (علماء العربية) التي تحتكر معنى الغامض، وتفسره وتشرحه، الئ
 تبقى منغلقة، وأن تعيش بلا معناها هي
هذه الطبقة وحدهـا، تعرف كيف ترى الأشياء التي تبقى مخفية عن الآخرين، وتملك القـدرة على رؤـية ماهو تحت الحت الظاهر، أما الباقون فهـم من وجهـة نظرهـا غير موجـودين

ثقافيا، لذا ينبغي أن يتمئلوا طرق تفكيرها، ويتبنوا مواقفها ، ويشاركوا في نشاطاتها لكي يتعلموا، وبعد ذلك يمكا لكـن أن يكونوا محميين منها، أو أصدقاء لها، لكنهم لن يرتفعوا أبدا إلى أن يكونوا أندادا لها .

ليست هذه النخبة لأبي حفص وحده، حتى يقول (لي)، بل
 ثقافيا، والذين يشكلون مصدر الخطر الدائم على المعنى . لقد عاش الناس في الثقافة العربية الإسلامية وهم يرزحون تحتر التهلديد بنار جهنمه، إن هم امتلكوا معناهم الخاصر الفـر فتقبلوا غريزيا، أن النخبة أفضل منهم وأرقى، هذا العالم من كمال الآخرين خيم فوق طاقاتهم كحمل ثقيل .

من هو أبو حفص؟ لا أحد يعرف، لكنه حينما يتلبس [نا]
 فوظيفته في الحكاية هي : أن يسأل ويتمثل باسـم الناس، وأن يغترف له ولهم المعنى من محيط النخبة الديني أو الأخلالقي أو اللغوي، وأن يجد نفسه مثلما هم الناس، مرغما على قبول المعنى، ودوره الأساس هو تقبله والالتزام بهـ

علماء العربية من وجهة نظر أبي حفص، لا يخفى عليهم
 غيرهم، إن الفكرة الأساس هي فكرة معنى متنكر، والفعل (خفـي) يـحيل إلى الـستر والكتـم والـمـواراة، وتبعـا لـذلك فالصورة المححسوسة للبيتين، ومن ثم للعمل الأدبي، هي

صورة غيضة غابة يتوارى خلفها المعنى (ابن منظور، 1992، . $234 / 12$ ج

لكن الجذر اللغوي (خفي) من الأخلاده ، فإذا كان معناه
 202)، والفكرة الأساس في هذه الدلالة هي فكرة معنى ظاهر وواضح، والفعل (خفا) يحيل إلى الإخراج والإظهار، وتبعا
 حفرة استخرجت فأظهرت (ابن منظور، سابق، ج14/ 1/ 234). تعـنـي الأضـداد: كـلـمـة وخـعت كلــلالـلـة عـلى الـضـلـيـن (المنشي، 1996، ص 139) أي كلمات تنصرف إلى معنيين متضهادين• إن الجذر (خفي) وهو يدل على ستر وإظهار، يشير إلى أن فهم الششيء، يعني أن المرء يدرك الـن ما ما يعرفه، وأنه يواجه في الوقت نفسه سر هذه المعرفة المخخفية، وأننا لا نستطيع فهم إلا ما هو معروف لدينا (وليم راي، سابق، ص 212) لـقـد تـحـلث فـوكو (1989، ص 52) عـن الأسـرار التـي تـحـمـل ذاتـهـا عـلـى الـسـطح وإيـكـو (2000، ص 1 (31) عـن الحقائق التي تنتمي إلى حياتنا اليومية لكنها نسيت، وفي حـديثيهـمـا يحضر مـلولا (خفي) حيـث الأسـرار والحقائت
 والحقائق المنسية يعني (الإظهار)، وفي كلا الحالئين على
 التي أخذت خارج السياق لكي تثير اهتمامه.

لكي يـجد أبو حفص معنى البيتين، قصد على التوالي : عليا ولبا عبيدة والأصمعي وأبا زيد، وهم من كبار علماء العربية، لقد عاش هؤلاء العلماء الكبار، في الفترة التي التي تمتد بين عام (110) تاريخ ميلاد أبي عبيدة (توفي عام 209) وعام (217) تاريخ وفاة الأصمعي (ولد عام 122) وما بينهما أبو زيد الذي مات عام (216) على اختلاف واضح بين العلماء في تواريخ ميـلادهـم ووفاتهـم (ابن خـلكان، جـ2/ 378-380، جـ/3 (243 / 176 -170

لكن الأمر المؤكد أنهم لـم يكونوا من رؤوس القّوم، أو ينتمون إلى قبائل عريقة، فأبو عبيدة من موالي قريش (ابن خلكان، جـال/ 235) والأصمعي ينتمي إلى قبيلة باهلة، المرأة التي توفى عنها زوجها، فتزوجها ابنه من امرأة أخرى، مما عيب على القببيلة ملى الدنهر (أحمد زكي، 1977، صر 17) أما أبو زيد فقد اختلفوا فيه، فقيل إنه داخل في الأنصار، وقيل إن الرواة أخطؤوا حين نسبوه إلى الأنصار، وقيل إنه غير سعيد بن أوس(الزبيدي، 1988، ص 165). هنا ليس من دون فائدة، أن نبين أن هذا كله لم يؤرُ عليهم لكي يصعدوا، فمن النناحية الاجتماعية كان ان الان الأصمعي من الون مجالسي الخليفة الرشيد (الزبيدي، ص 169)، لكن لا مان مجال
 على المستوى الفردي، نقد رد جعفر بن يحيى أبا عبيدة لأن مثله من وضعاء النسب لا يدخل على الـخلفاء (نفسه، ص

هذه النسبية في الترقي الاجتماعي، لا تمنع أن يكونوا على
 منع من مقابلة الحليفة (نفسه، ص 175 175) والأصمعي المعروف ببخله، كان من ذوي اليسار؛ بسبب عطايا وهدايا الـخليفة
والوزراء (أحمد زكي، ص 304).
 العلماء مندمجين في الشُريحة الحاكمة، أو في البرجورازية
 والثروة، ينبغي لهم أن يقدموا على ذلك اعتمادما على الكى مسانى (ينظر، بن الشيخ، 1996، ص 68).
إن مجتمعا شديد التراتبية كمجتمع هذه الفترة، لا بعارض في أن يسلك مولى كأبي عبيدة، أو أحد أفراد قبيلة مهـموزة
 يتعلموا ويترقوا ثقافيا ومن ثم اجتماعيا واقتصاديا . كيف تعلموا؟ يسجل بن الشيخ (نفسه، ص 96) ملاحظات بصدد تكوين الشاعر وهي تنطبق على موضوعنا النـي اليكفي أن أضع العالم مكان الشاعر يقول اانعالم المستقبل سيلقن في الكتاب - بالإضافة إلى مفاهيم أولية مختلفة ـ م معرفة القرآلن

 في الذهن حاسة اللغة العربية التي لا تقبل التجاوز، ويور ويرفر رصيدا معـجميا لا ينضب، يقنوم البنيات الذهنية، ويحلدد كيفيات التفكير التي لن تفارق العالم. .

لا تتوفر معلومـات دقيقة فيما إذا كان الثلاثة قد حفظوا


 كان هؤلاء العلماء يعرفون أن المعرفة والثق الثقافة ستهيؤهم لكي
 الذي يؤسس الطبقة المهيمنة، واكتسابها ينمي حظوظا مقبولة") (نفسه، ص 95).

بفضل تعلمهـم، وموسوعيتهم الهائلة، هيمن هؤلاء الثلاثة على تفسير وشرح الغامض والنادر والغريب، وعلى خلافـ الـف ما

 يقرأ عليه كتبه (ابن خلكان، جار الـر/ 235) وأن الأصمعي يفسر
 أما الغريب والنادر فقد ترك لأبي زيد (نفسه، جـ2/ 379) .

الحديث عن هؤلاء العلماء ذو شجون، وما أردناه من هذا الاستطراد هو أن نبين كيف أن المحيط الاجتماعي والثمقافي
 تصور العالم.

لقد كانت المممارسة الشـانعة في تكوينهم هي الحفظ، ربما من المبالغ فيه في كتب التراجم،، أن يقال عن الأصمعي أنه حفظ أربعة عشُ ألف أرجوزة، أو أن يقول هو عن نفسه أنه

يحفظ ستة عشر ألف (الزبيدي، سابق، ص 171) وأن يحفظ أبو عبيدة جل السُعر الجاهلي وملحه (ابن خلكـان، جـرا
 لن يستطيع أن يحفظه أحد.

من المعروف أن الحفظ معرفة خارجة عن الإنسان يتلقاها كالوعاء، صحيح أن المحفوظ قد يكون له دور في تحصيل
 بشكل تعسفي في البنية المعرفية للشخص في في غير أن يتفاعل هع ما هو موجود لديه فعلا .

إن أي شيء نحفظه لا يؤدي أبدا إلى معرفة حقيقية، إنما يظل معلومة سطحية، من الممكن أن نعيد ما نحفظه، لكننا في
 المضمون المعقد لكلمة (يعرف)، " فالحفظ لا يناسب عملية بناء المعرفة الجليدة، لكنه مفيل في حالة رغبتنا في تعلم ما يعتقد بأنه حقيقة في نظر شخص ما (باير، 1994، ص 36).

قد يكون غريبا لبعض القراء العلاقة المباشرة بين الحفظ، وتصور طبيعة المعنى، وإذا ما أخذنا الأصمعي نموذجا ، فإن درجة فهمه للأراجيز التي حفظها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكيفية
 مجرد حفظها، ومعناها ليس شيئا يمكن أن يستعيره من أحد، وإنما يتم من قبل الأصمعي نفسه، وما لم يفعل ذلك، فسوف الك يفتقر إلى الرؤى التي يتكون في ضوئها المعنى الحقيقي،

فالمعنى من حيث هو فهم يبنى على يد الأصمعي نفسه، وليس على يذ غيره.

هناك موقف واحد للأصمعي يكشف أثر حفظه في تصوره لطبيعة المعنى، الموقف يتعلق بمعنى آيات القرآن الكريمّ، وأحاديث الرسول صلى الله علـيه وسـلـم؛ فقـد " كان شـديد الاحتراز في تفسير الكتاب والسنة، فإذا سئل عن شيء منهـما يقول: العرب تقول معنى هذا هكذا، ولا أعلم المرا ألمراد منه في


يفصح هذا الموتف عن عمليتّين عقليتين مختلفتين تماما هما : المعرفة وتكوين المعنى؟ فالمـعرفة عامة ومشتركة، وكثيرون غير الأصمعي يعرفون أن العرب تقول معنى هذا
 تكوين وبناء يتوصل إليه الفرد نفسه، ووراء مور موقف الأصمعي المتلبس بتدين يجعله يحترز (يتوقى) من البحث عن معـر الـاني الآيات والأحاديث (تفسير) ـ نقول وراء هذا الموقف قلق في ربط مفاهيم جديدة، بمفاهيم ذات صلة يعرفها عن العربـ.

لأنه كذلك فقد أخذ على أبي عبيدة قوله في القرآن برأيه، والحكاية التالية تؤكد تصوره لطبيعة المعنى (ابلغ أبا عبيدة أن الأصمعي يعيب عليه كتاب (المجاز) فقال : يتكلم في كتاب الله برأيه؛ فسأل عن مجلس الأصمعي في أي يوم هو، فركب حماره في ذلك اليوم ومر بحلقتنه، فنزل عن حماره وها وسلم عليه، وجلس عنده وحادثه ثم قال له: أبا سعيد، ما تقول في

الخبز، أي شيء هو؟ فقال : هو الذي نخبزه ونأكله، فقال أبو


 علينا كله شيء بان لنا فقلناه ولم نفسر برأينا (ابن خلكان، ج

لـم يقدم الأصمعي عن الخبز أكثر من المـعلومـات التـي حفظها، ومن ثم فهـو لا يعرف شيئا عن الذي حفظه إنـ إن

 أن المعنى لا يقتصر على ما نحفظ، بلا بل على ما نبني ونكون،
 نسمع بمقدار ما ندخل فيه.

إن واقع العلاقة بين الحفظ وتصور طبيعة المعنى أعقد مما يوهمنا به تحليلها، فأبو عبيدة الذي يعرض في كتابه تأويلات
 خلكان، جـ/5 237)، لا يمكن أن يكون أبو عبيدة غير عارف به، فقد كان ديوان العرب في بيته (الزبيدي، ص 177 17 ) يحفظ

 المعنى كأعراف الشعر والخبرة به.

لا نملك حجـجا معقولة تبرر موقف أبي عبيدة، لكن ربما

تحليل التفسير (من حيث هو عملية يرتبط بقيم واتجاهات معرفية) يسلط ضوءا خافتا على موقف محير، إن التفسير يعني البحث عن معنى، وهذا يتطلب منا القيام بعمليات عقلية

 اتحاهـات وقيـم معينة كالفضـول (حب الاستطلاع) والشـك (حافز البحث عن معنى غير معروف) . لقد حاز أبو عبيدة على المعرفة، لكن ما افتقده هو الفضول والشُك اللذين يولدان المعاني الجديدة ويؤازرانها .

ليس من الغريب - إذن ـ أن يتحدث الباهلي صاحب (المعاني) عن أن طلبة العلم، كانوا إذا أتوا مـجلس الأصمعي اشـتروا البعر في سـوق الدر، وإذا أتوا مـجلس أبي عبيـدة
 في شراء الدر أو البعر علة تتعلق بالإمكانات اللات اللغوية والصوتية والمعجمية وليس المعنى، فقد كان الأصمعي حسن الإنشاد لرديء الأخبار، بينما كان أبو عبيدة سيء العبارة مع علمه

الجم.
إن المفاضلة من هذا النوع وفيرة في كتب التراث، وبلد الـا من نسوت المزيد، نريد أن نقتصر على ذكر مفاضلة واحدة؛ لأنها تتعلق بالعلماء الذين نتحدث عنهم، يقول ابن مناذر ا'الأصمععي أحفظ النـاس وأبو عبيدة أجمـعهـم، وأبو زيـد الأنصاري أوثقهم" (ابن خلكان، ج 2/ 379).

تتحدث العبارة عن معنى واحد بألفاظ مختلفة، فالفرق بين العلماء الثلاثة هو فرق في اللدرجة وليس في النوع، ذلك أن
 عليه، وكذلك هو الجمع مع فرق واحد هو أن وسيلة الجمع
 في النقل حفظا أو كتابة، والإحالة غير القابلة للشال موجود، وأن القدماء قد قالوا فعلا ما نقله أبو زيد من غير أن يسعى إلى أن يغير أي شيء.

تحضر في مفاضلة ابن مناذر ظلال مفهومين ينتميان إلى علوم الحديث هما : الحافظ والثقة، وهذا يعني أن علماء اللـن اللغة قد تحددت مهمتهم في جمع الأشعار والأخبار والعلوم القادرة على خدمة العلوم الشُرعية.

لقد تحددت في الفترة التي عاش فيها هؤلاء العلماء الثلاثة الإستراتيجية الثقافية العربية الإسالامية الوكان من أدواتها

 واعتبرت المعارف التي تهتم باللغة موضوع عناية ملحوظة، تضطلع بمهمة إعداد أداة لغوية قادرة على الاستجابة لحاجات
 هنا جاءت مفاهيم الإجماع والثقة والحفظ .

يوفر هذا الاستطراد الذي قمنا به من تكوين هؤلاء العلماء الثلاثة، وعلاقة ذلك بتصورهم لطبيعة المعنى، وخدمة العلوم

الدينية، امتيازا خاصا لمشروع هذه الدراسة، إذ فـا فبل أن نحلر الحكاية وضعناها في منظور ما، وأعطيناها عممقا هي في
 السيوطي يختارها هي بالذات، يكفي أن نعيد قراءة ما كتبه السيوطي قبلها وبعدها حتى نقتنع بذلك.

لقد أورد السيوطي الحكاية في الفصل الذي خصصصه لمعرفة من تقبل روايته وترد(جـ / 18)، وعـلى امتـداد الصفـحـات يشغل باله النححارير (جمع نحرير) وهم الحـناق الح الماهرون المـجربون العقلاء الفطنون البصيرون بكل شيء، الذين ريما أفشوا بين الناس ما ليس من كلام العرب، إرادة اللبس أي


لا ينبغي أن نتصور أن السيوطي ينشغل بلا شيء، كما لا ينبغي أن نتصور أن طبيعة اللغة قد تستجيب لذلك الانشغال، أو أن النحارير قد يستجيبون لتحفظاته، وريبه منهـم، ما نميل إليه هو أن انشـغال السيوطي هو نتاج لمعاصرة لـم تعد فيها اللنغة نقية وصافية، ومصادقة متأخرة على تطور فكـرة منذ اللغويين الأوائل تنزع إلى هيمنة لغة وصفت بكونها قديمة. إن
 اختيارا وتحيزا لمستوى من اللغة تكرس منذ أمد طويل .

إننا نفهـم مباشـرة لـماذا الـخوف من النـحارير، الوصف المريب لأولئك الحذاق في اللغة، الماهرين فيها والبصيرين

بها ، ذلك أن النخوف منهـم لـم يكن بسبب إرادتهـم اللبس والتعنيت، بل الخوف من إشاعتهم معجم لغوي جليد، وما النـا يترتب عليه من خطر إهمال المعجم اللغوي الوفير الذي أعده اللغويون الأوائل ومنهم الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد. "إن شيوع معجم جديل سيصاحبه حتما هجرة معجم قديم على مستوى التداول بين الناس، وبالتالي هجرة صور وأخيلة

 تعمل على التححكم في علاقة الكلمة بالمعنـى (ينظر جمال الدين بن النيّ 1996، ص 21).
يفرغ السيوطي النحارير من الأخـلاق حينما يوردهـم في سياق الخلق الرفيع الذي يجب أن يتمتع به ناقل اللغة، النـي ينقل عن ابن فارس : أن اللغة تؤخذ من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة، ويتقى المظنون، وعن الخليل : فليتحر آخنذ اللغة أهل الأمانة والصدق والثـقة والعدالة، وعن ابن الأنباري : يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، فإن كان ناقل اللغة فاسقا لـم يقبل نقله (جـ/ 137 /

ترى ماذا لو أخذت اللغة عن المـجانين؟ يـجيب السيوطي
 اللغة والنحو مشتحونة، وفي هذا السياق يورد حكايتنا .

قائل البيتين هو. المجنون بن جندب. من هو هذا؟ لا نعرف

عنه إلا أنه مـجنـون، لـقد كان اســا عـلى مسـمى، فـاسمـه (المجنون) يشير إلى حالته (مجنون) . فيما بعد سنتقف على دور هذا في تصـور طبيعة المعننى، نكتفي هنا بالقول: إن المـجنون كان بمثابة شيء غير موجود، وكان ينظر إلى خطابه على أنه هذيان لا يؤدي إلا إلى الفراغ والعدم وظلام الجهل المطلق (ينظر هشُام صالح، 1984، ص 20).

غير أنه مجنون فقد كان مرقصا، و الفعل (رقص) يدل على الوثب و الننزان (ابن فارس، جـ2/ 428) وعلى الاضطراب
 وعلى تأدية حركات بجزء أو أو أكثر من أجزاء ألون الجسم (المعجم الوسيط، ص 365) وتبعا لذلك فالصورة المحسوسة للمـجنون بن جندب، هي صورة شخص غير هتزن يثير الاستهزاء.

من جهة أخرى يستحضر المرقص موقفا يقام بين عناصره
 تناسب بين الجسد والإيقاع أو الموسيقى أو الغناء، والفعل (رفص) يحيل إلى ترقيص المرأة ولدها، والصـورة الملموسة هي صورة امرأة ترفع ولدها وتتخفضه (ترتصه) . فيمـا بعد سنقف على دور هذه الصورة في تصور معنى اللبتينن، نكتفي هنا بالقول: إن المرقص وهو هرقه الصر لا لا بد إنه يعبر عن شعور أو معنى ما .

أول عالم ذهب إليه أبو حفص هو أبر مبيدة، سأله عن معنى البيتين فقال " ما أطلعني الله على ثلم الغيب " يمكننا

أن نقترح أنه قصد أبا عبيدة للثقة التي اشتهر بها ، وفي إنيا ونيابة أبي عبيدة ما يبرر اقتراحنا ولو عند مستوى خفي ومشوش، إله إلذ يحضر في إجابته الله وإطلاعه على علم الغيب، حيث يمكن أن ينقل لأبي حفص ما أطلع عليه.
(إن للجملة قابلية لأن تعني شيئا آخر يختلف عما تعنيه (راي، سابت، ص 172) وإذأ كانت عبارة أبي عبيدة تعني أنه لا يعرف معنى البيتين، فإنها قابلة لأن تعني تصوره لطبيعة المعنى، فالغيب يستعمل في كل غائب عن الحواس، ون وفيما يغيب عن علم الإنسان، وفيما لا تقتضيه بداية عقول البشُر ، وفيما لا يلركونه ببصرهم وبصيرتهم (الأصبهاني، 1972 ص 381)، وكذلك هو المعنى فيما يتصور .

لكن هذا المعنى الكامن في علم الغيب، يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلام الذين يطلعهم الله عليه (الأصبهاني، سابق، صص
 المستور، كما يشير إلى الغياب والستر (ابن منظور، جـ8/ الـرا 263، 273)، وفي مسرح غامض كمسرح الغيب يحل إعطاء المعنى من قبل الغير محل تعرفه، ويحل الوحي به محل بنائه
 مخصصوصين، في الوقت الذي يخفيه عن آخرين، والطيف الـن المعجمي للفعل (أطلـ) الذي ينتمي إلى الأخـلـداد يسمـح بذلك.

لم يكن أبو عبيدة نبيا أو رسولا كي يكلمه الله من وراء

حجاب، أو يرسل إليه رسولا بالمعنى، لكن هناك حالة واحدة ممكنة هي : أن يوحي إليه بالمعنى أي يلهـمه. لقد حدث أل أن أوحى الله (ألهـم) إلى أم مـوسى وإلى النححل، مـما يعنـي أن الوحي بمعنى الإلهام وسيلة اتصـال تختلف عن الكـلام من وراء حجاب أو إرسال الرسول.

الوحي بهذا المعنى كلام "الا ينهمه إلا طرفا الاتصال، فهو كلام بدون قول، أو لنقل كلام بششفرة غير صـوتية، بلغة غير اللغة الطبيعية (نصر أبو زيد، 1996، ص با با ب) .

يشبه تصور طبيعة المعنى على أنه إلهام من الله تصور اللغة من حيث هي توقيف منه، والطريق إلى كليهما واحد (الوحي إلى بعض الأنبياء، خلتق الأصوات في بعض الـي الأجسام، ضروري خلقه الله في بعضهـم حصل به إفادة اللفظ للمعنى (السيوطي، جـ 1/ 25).

إن تصور طبيعة اللغة على أنها توقيف يعني أنها " مفروخة وصلبة وصعبة، لا يستطيع العقل أن يكون سيدا عليها (فوكو ،
 بحيث يصبح مفروضا (يؤخذ ويفرض من قبل آخرين) وصلبا (يقيني ونهائي، وغير فابل لأن يتغير) لا يستطيع العقل وحده أن يصل إليه (إلناء النص وتجارب القارئ).

ها نحن الآن نصل إلى أول وقفة في التحليل، نعترف بأنه
 خيط النحليل الذي تركناه مرارا وعدنا إليه، نقول تعني مقولة

أبي عبيدة أنه يتصور المعنى على أنه يقع خـارجه، وليـس داخحله، قد يكون غريبا على بعض القراء أن المـعنى يبنـى ويكون من قبل الشخخص نفسه، والقول بأن الناس يلهـمونه
 والمهـم في هذا كله هو دور القارئ.
(ايتوسع معنى النص بالاعتماد على حاجات القارئ وبراعته في التفسير، فعندما يواجه القارئ نصا ما، فإنه يستطيع تحويل الكلمات إلى رسالة تجيبه عن سؤال ليس له علاقة تاريخية مع النص أو المؤلف، هذا التحويل للمعنى قل يغني النص، أو يفقره، إلا أنه يشرب النص بشكيل لا يمكن تحاشيه بوجهات نظر القارئ، بمعونة جهلة، ويقينه، وذكائه وخديعته وحيلته، ومواهبه على التصور، ، يكتب القارئ النص بنفس الكـي الأصلية، لكـن بأفكار أخرى، خـالقـا إياه من جديد، الـي وذلك بالتقاطه هن صفحات الكتاباب، وبعـث الحيـاة فيه) (البرتو مانقويل، 2001، ص 239).

العالم الثاني الذي سأله أبو حفص هو الأصمعي الذي أجاب (أنا أحسب أن شاعرها لو سئل عنه لم يدر ما هو"ه الـا إذا كانت عبارة الأصمعي تعني أنه لا يعرف معنى البيتين، فإنها تثير من طرف خفي مسألة قصد المؤلف؛ فالأصمعي لن يفعل
 تم فهو لن يخلق معنى جديلدا، ولن يقول قائل البيتين ما لم

من الناحية العملية تثير إجابة الأصمعي فكرة أن تأويل القارئ هو استعادة معنى المؤلف وقصله، وحينئذ يصبح معيار
 والنتيجة المباشـرة لهنا التصور هو أن تأويلا صحيحا وار الاحدا
 معين يتطلب أن نقرر هل أن المعنى الذي يقصده المرء يمكن عده تضمنا لمعنى المؤلف" (وليم راي، سابق، ص 106) .

هل يكون المؤلف معنى؟ نعم، لكن الخلل يبقى في تصور أن معنى المؤلف هو المعنى الأوحد، وهو المعنى الحقيقي، وفيما يترتب على هذا من أن هناك حقيقة واحدة لا غير، وأن عددا محدوودا من الناس هم الذين يدركونها . لقد حدث على امتداد الثقافة العـربية الإسلامية أن كان المعنى واحدا، و الحقيقة واحدة، والذين يعرفونهمها عدد محدود جدا؛ لأن القوانين التي تنظم القراءة في الثقافة العربية الإسلامية هي القوانين ذاتها لحكم الدولة والمـجتمع السلطوي الذي يقود الإنسان العربي في جميع أفعاله.
إن عبارة الأصمعي تعبر عن فكرة أبي عبيدة لكن في مظهر آخر، يتعلق الأمر بمعنى خارجي مو معنى المئى المؤلف، الذي يرسله إلى قارئ تقتصر مهـمته على إخراج مـعنى من غلافه

يشكل المعنى الوحيد للمؤلف سلطة (اولقد نشأت المواضعة التي مفادها أن المؤلفين يكونون المعنى من رغبة في النظر إلى

الحقيقة باعتبارها وحيدة ومطلقة، وهذه المواضعة هي جزء من أيديولوجيا مجتمع سلطوي وطبتي" (كروسمان، 2000، ص 35 .

هل تكفي لعبة البلياردو لأن تدحض هذا التصور عن معنى المؤلف؟ حينما يضرب اللاعب كرة البليارد يتوتف عن كونه

 لذلك فالممؤلف حينما يكتب يتوقف عن كونه مؤلفـا يرسل معنى، لكي يبدأ نصه المندفع نحو القارئ الذي يبني ويكون المعنى .

توجد في العلاقة بين المؤلف والقارئ مفارقة رائعة (افعندما خلق الـمؤلف دور القـارئ، فإن الـمؤلنف مهـل بهـذا الفـعل الطريق إلى حتفه، لأنه عندما يختتم نصه يتو جب عليه الابتعاد عنه، والتوقف عن الوجود. مادام المؤلف موجودا يبقى النص غير مكتمل، وبعد أن يطلق المؤلف سراح النص يبدأ وجوده الذاتي الصامت، إلى أن يأتي قارئ ويقرؤه" (ألبرتو مانقويل، سابق، ص 207) .

العـالـم الثـالث الذي سألـه أبو حفص هـو : أبو زيـد الذي أجاب "لا يعرف كلام المـجنون إلا مجنون") من هو أبو زيد؟ فيما مضى تحدثنا عن أبي زيد الأنصاري، لكن هناك شخصصية
 أن يكون الأنصاري؛ لأنه معاصر للأصمعي وأبي عبيدة، لكن

القرشي أيضا معاصر لهما؛ فقد روى عن المفضل الضبي في
 (170) هـجرية، في مقابل هـذا يرجـح جرجي زيدان (جـ 1/ 415) أنه من رجال القرن الثالث الهـجري .

أيا كان، أبو زيد الأنصـاري أو القرشي، فالاثنـان فتحا ملف علاقة الشاعر بالجن، لقد خصصص القرشي فصـلا عنوانه شياطين الشعراء في كتابه جـمهرة أشعار العرب (ص 40 ـ 55)، والفكرة هي فكرة قرين من الجن مع الشـاعر . أهمية هذه الفكرة لموضوعنا هي أن الشاعر مثله مثل التارئ في غالب الثقافة العربية الإسلامية، يختزل إلى مجرد ناقل ، اختاره آخر للتعبير من خلاله.

وفيما يتعلق بالشاعر فالعملية برمتها ا"تشهـد على قدرة شيطان يسكن إنسانا؛ لينفخ فيه نشيدا ملهما ، وبمقدار ما يبّبت الشُاعر مواهبه ن فإنه بالمقدار ذاته يقنع بأنه محرك كـر من طرف هـه القوة، ويقدم نفسه مـختارا يشـارك في عـملية سـحرية ن ن تنتزع منه مسؤولية إنتاج لا يمكن لوعيه أن يكون مالكه (الكه (جمال الدين بن شيخ، سابق، ص 121).

اعتقاد العربي بإمعانية الاتصـال بين البششر والجن، هو الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني في تصمور نصر أبو زيد (1996، ص34)، ولو تصورنا ـ يكمل أبو زيد ـ خلو الثقافة العربية قبل الإسلام من هذا التصور، لكان انمان استيعاب ظاهرة الوحي أمرا مستحيلا من الوجهة الثقافية، فكيف يمكن للعربي

أن يتقبل فكرة نزول ملك من السماء على بشر مثله مالم يكن لهنا التصور جذور في تكوينه العقلي والفكري.
النتيجة المباشرة لهذا التصور على طبيعة المعنى هو أنه
 الفكرة أثناء تحليلنا عبارة أبي عبيدة، وهانحن اليا فعود إليها الآن في مظهر آخر، فإذا كان الاتصال في عبارة أبي عبيدة يقتضي عدم الانتماء إلى مرتبـة وجودية واحدة (اله / البششر)، فإن الاتصال في عبارة أبي زيد يقتضي الانتماء إلى مرتبة وجودية واحدة، أي بين البشر والبشُر أو بين الجن والجن

لقد كان المـجنون بن جندب من وجه وجهة أبي زيد مجنونا ،


 بين العاقل والمجنون، والفكرة الأساس في هنا ونا الحد الفاصل هي : أن المـجنون شـخص غير موجويد، وأن كلامه هذيـيان،
 المجنون هو إقصاء للمجنون واستبعاده .

لكي يفهم المعنى يحتاج أبو زيد إلى أن يكون مجنونا، أو إلى أن يكون المحجنون عاقلا ، وفي كلا الحالتين سيبقى البيتان
 المعنى، ذلك أن المعنى كما يتصوره خارجي لا يستطيع أن يكونه ويبنيه .

ربما لم يكن أبو زيد مهيئا لكي يعترف اأننا لا نستطيع أن نعيش بالعقل والحسابات الصـارمة الدقيقة طيلة الوقت، إن الجنون يسكن تحت جوانحنا، ويتلفلف في أعماق أعماقنا، شئنا أم أبينا، إنه لغة سرية تتحكـم بعواطفنا وشهواتنا، للغة تخترق كل اللنات، ولكي نتوصل إليه ينبغي أن نتخلى عن العقلانية الصارمة؛ من أجل أن نحفر بعيدا وعميقا حتى نصل إليه، إلى تلك اللحظة الجوهرية . لقد علمتنا التجارب أنه غالبا ما نستطيع التوصل إلى الحقيقة عن طريق اغتصاب العقل، واختراق حدوده القاسية، أي في لحظة الجنون وعن طري الجنون" (هشام صالح، 1984، ص 26).

من المعاصرين توقف تمام حسان (1998، صم 184) عند البيتين في سياق قضية نحوية هي علاقة الإعراب بالمعنىى، وجهة نظر تمام حسان أن الإعراب ليس فرعا للمعنى، إذ لو
 حسان إعراب البيتين، لكنه فرغهما من المعنى لا لشيء إلا لأنهما كلام محجنون.

المشهد المتحخيل لوجهة نظر تمام حسان هي صورة مجنون يكلم عاقلا ، لكن أي واحد منهما لا يفهم إذا ما تكلم الآخر،
 يوصله، لكن أي واحل منهما سيعتبر كلام الآخر لا معنى له؛ ؛ لأن كل واحد منهما يفتقد الخبرة اللازمة بتوليد معنى الآخر تبعا للذلك فإعراب البيتين يـعني أن لـهمـا مـعنى؛ لأن

الفرضية هي أنه تكلم لكي يوصل ذلك، لكن البيتين كما تصور تمام حسان لا معنى لهما ؛ لأنه يفتقر إلى الخبرة اللازمة لتوليد الـمعـنى، أو أنه لـم يشـأ أن يـانـامر ويشـغـل معرفتهـ، وبـهـا فالأسهل أن يعربا من غير أن يكون لهما معنى . تقع المشُكلة على ما أعتقد في كلمة (إعراب) التي لها عدة دلالات، فهي غالبا ما تستخلدم بمعنى الإبانة والإفصاح؛ نقول: أعرب عن نفسه، وعلى نحو واضح فإن المتكلم هنا هو مصدر المـعنى الذي يعبر عنه، وفي هذا السيـاق، سياق معنى المتكـلم نقول: أعرب عن الرجل أي بين عنه، وهنا قصد المتكلم هو الجدير بالنقل والشُرح والإبانة.

لكننا مرة ثانية نعني بالإعراب علامات تصاحب الكاحلام؛ نقول : أعرب عن كـامـه إذا لـم يلحن في الإعرابك، هنـا لا يبدو أن معنى الإعراب ما يقصده المتكـلمّ، بل ما يفهـمهـ القارئ فيعربه تبعا لطريقة فهمه، وأخيرا تعني كلمة الإعراب التعديل والتقويم؛ نقول أعربت له إعرابا إذا بينت له حتى لا يكون في الكلام لحنا أو خلطا. (ابن منظور، ج1/ 589) . باختصار يمـكن أن تعني كلمة إعراب قصد المؤلف أو التارئ أو تقويم فهـمنا لمعناهنـا تتضح علاقة الإعراب بالمعنى في النحو العربي بتصور طبيعة المعنى، وستكون نظرتنا إلى هذه العلاقة مخختلفة تبعا لما إذا كان المؤلف أو القارئ يكونان المعنى . ونحن نكاد ننتهي من المفيد أن نعيد بناء الموقف الذي قيل

فيه البيتان، يتعلق الموقف بالترقيص الذي يميل إلى ابتكار لغته الـخاصة، إنه سلسلة متجانسـة من الأفعـال المستقلة (ارتفاع، انـخفاض، هز ) وهذه السلسلة متتابعـة زمنيا . إن الترقيص سلسلة من العمليات المحسوسة في الزمن، وهو مصنوع من أعمـال جزئية، ومـكررة؛ لأن الأطفـال يفضـلون - التكرار على التنويع

لـقـد اختـترع الإنـــان الـترقيص لأنـه يـــلـذذ بـالـمـــرور المتتجانس، وحين يرقص رجل أو امرأة طفلا فهمـا يتبنيان أفعالا طفولية لا علاقة لها بمظهرهما ، يحاولان الا أن يفكرا في العـالم كما يراه الأطفال، يوظفان كيانهـما في الارتفاع، ويتعرفان نفسيهما في الانتخفاض، ويستثيران بهزهما الطفل أفكارا شاسعة ولا نهائية، يحرران جسديهما من القيود التي فرضها عليهما الزمن

كل ما يحدث في موقف الترقيص يبدو معقدا جدا للغرباء الذين يتساءلون عن كيفية تفاهم طفل وكبير، لكن المؤكد أن المراقب يشعر بتعلقهما العميت والمتبادل، يشعر أن الطفل والكبير يتجاوزان الكلمات والمعنى، وأنهما يتمتعان بذلك. يترتب على هذا أن تتحرر الكلمات؛ لأنها في هذا الموقف العدو الأكبر للمعنى، أن تتمركز في تكرار أحموات أو إيقاع؛ لكي يتبادلا الأسرار التي تسبغ على حياتهما الـيا معنى، ربما لا لا لا يكون المعنى واضحا، لكن ذلك لا يهمههما، ولن يهمهـهما، فهما لم يسرعا وعيهما مع الكلمات والإيقاع لكي يفهما .

سينعكس هـا التشويش علمى المعـنى أثنـاء الترقيص، وبالعودة إلى البيتين، سنجد أن الروابط موجودة كأحرف الجرّ (على، من) لكنها لا تنجح في إنجاز وظيفتها، مثلما هي أداة الـئ التشبيه (كأن) . ينبغي نسبة التشويش إلى موقف الترقيص، فمعنىى الموقف برمته يكمن في لا معناه، فيمـا يشبه حـورة حلمنا بها، لكننا لم نلتقطها قط، وإذا كن التقطناها، فإنتا لم نحمضهـا .

يشكل الترقيص بصدى صخخبه خلفية البيتين اللذين يشكلان
 من الانطباعات المبهمة، انطباعات لا يراها سوى من يعيش الـموقف، مـوكب من الأفكار والمـشـاعر، أفعال الـجسـد، والأعصـاب، وهـمس الـدم، والـروابـط الـسـريـة، والـحـبـال اللامرئية بين الكائنات.

## فهرس المصادر والمراجع

1 - ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكـرم)، الكـامل في التاريخ، بيروت، دار الفكر، 1978.
2 والمذكرين، تحقيق مارلين سوارتز، بيروت، دار المشرق،
. 1971
3- ابن المقف (عبد الله)، كليلة ودمنة، تحقيق مصطفى لطفي -المنفلوطي، بدون دار نتش أو طبعة أو تاريخ الون
4 - ابن النديم (محمد بن إسحاق)، كتاب الفهرست، تحنير تحقيق : رضا تجدد بن علي بن زين العابدين، دار المسيرة، الطبعة الثالثة، 1988.

5 - ابـن إياس (محـمـد بـن أحـمد)، بـلانـع الـزهور في وقـأئع

6- ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد)، وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان.
7 - ابن فارس (أبو الحسين أحمد)، معجم مقايس اللغة، تحقيق وضبط: عبدالسلام هـارون، دار الجيل، بـيروت، الطبعة الأولى، 1991.

8 - ابن فضلان (أحمد)، رسالة ابن فضلان، حققها وعلق عليها وقـم لـهـا: سـامي الـدهـان، دار صـادر، بـــروت، الـطبـعـة

الثالثة، 1993.
9 - ابن قتيبة (أبو مـحمد عبد اله بن مسـلـم)، المـعارف، دار
الكتب، لبروت، لبنان، بدون طبعة أو تاريخ
10 - ابن كثير (أبـو الفـداء الـحافظ)، قصص الأنبيـاء، إعـداد وتقديم: هحمدل عبد الرحمن المرعشُلي وآخريْن، دار إحياء التراث العربي، بيروت .
 الحديث، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1998.


13 ـ الأصبهاني (الراغب)، معجم مفردات ألفاظ القرآنيرآن، تحقيق :

14 ـ التوحيدي (أبو حيان)، البصائر والذخائر، تحقيقي: وانيراد التاضي، دار صادر، بيروت الطبعة الأولىـ ونـ 15 ـ الإمتاع والمؤانسة، صحححه وضبطه وشرح غريبه : أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان .

 17 ـ الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة، تحقيق هنس ويسر، دار الجمل 1998. 18 ـ الزبيدي (أبو بكر مـحمد بن حسـن)، طبقات النـحويـين
 المعارف، الطبعة الثانية، 1984.

19 ـ السيوطي (عبد الرحمن جلال الدين)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شـرحه وضبطه وعنون مون موضوعاته وعلق حواشيه : محمد أحمد جاد المولى وآخرين، دار الجيل، ودار الفكرير، بيروت، لبنان .
20 ـ الشُافعي (محمد بن إدريس)، الرسالة، تحقيق وشرح: أحمد . محمد شاكر

21 ـ الشُدوي (علي)، جماليات العجيب والغريب، مدخل إلى ألف ليلة ولية، النادي الأدبي الثقافي بجدة، 2004.
22 ـ الطبري (أبو جعفر دحمد بن جرير)، تاريخ الأمم والملوك؛ ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1991.



بيروت، 1992.
24 ـ القرآن الكريم .
25 ـ الترشي (أبو زيد محمد بن بن أبي الخطاب)، جمهرة أشعار العرب.ب، دار صادر، بيروت.

26 ـ القزويني (زكريا محمل بن محمود)، عجائب المخلورقات وغرائب الموجودات، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الخامسة، 1978.
 الجوهر، بيروت، دار الأندلس، 1973.

 . 1968

29 ـ المـنشي (محمدل بن جمال الدين بن بدر الدين)، رسالة
 ثلائة نصوص في الأضداد، عالم الكتب، الطبعة الأولى، .1996
30 ـ الميمني (ابن عمر)، مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما أثبهها من أشتعار العربر، تحقيق: محمد يوسف نجم. بدون تاريخ، أو طبعة.
31 ـ النجار (محمد رجب)، التراث القصصي في الأدب العربي، مقاربات سوسيو - سردية، دار السلاسل، الـرا 1995.
32 ـ النعمان (التاضي)، أساس التأويل، تحفيق: عارف تامر، ، دار الثقافة.
33 ـ أبو زيد (نصر حامل)، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، ، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، 1996 الـرا 196
 35 - إبراهيم (عبد اله)، السردية العربية، بحث في في البنية السردية السرية للموروث الحكائي العربي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1992.
36 - إلياد (مرسيا)، مظاهر الأسطورة، ترجمة نهاد خياطه، دار كنعان، دمشّق، الطبعة الأولى، الراد 1991.
37 - إيكو (امبرتو)، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة:
سعيد بنگراد، المـركز الثـقاني العربي، الطبر الطبعة الأولى،
.2000
38 - ست جولات في الغابة القصصية، ترجمة : محمد بن منصور أبا حسين، جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمير المطابع، الطبعة الأولى، 1998.

39 ـ الـــارئ في الحـكاية، التعـاضـد التـأويـلي في النعسوص الحكائية، ترجمة: أنطوان أبو زيد، المركز الثقافيافي العربي، الطبعة الأولى، 1996.
 مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 1994.

 مصر، الطبعة الأولى، 1988.
42 ـ الشعرية العربية، ترجمة: مبارك حنون وآلخرين، دار توبقال للنشر ، الطبعة الأولى، 1996.
43 - بورخيس (خورخي لويس)، المرايا والمتاهات، ترجمة:
 44 ـ سبع ليال، ترجمة عابد إسماعيل، دار الينابيع، الطبعة الأولى، 1999.
45 ـ جادامير (هانز جورج)، بداية الفلسفة، ترجمة: علي حاكم صالح، حسن ناظم، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة

الأولى، 2002.
46 ترجمة: محمد معتصم وآخرين، المشُروع القومي للترجمة، مصر، الطبعة الثانية، 1997.
47 ـ حسان (تمام)، اللغة العربية، مبناها ومعناها ، عالم الكـبا الكتب،
القاهرة، الطبعة الثالثة، 1998.
48 ـ راي (وليم)، المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية، ترجمة يوئيل يوسف عزيز،دار الـمأمون، بغـداد، الطبعة

الأولى، 1987.

49 ـ ريكـور (بـول)، الـوجـود والزمـان والــردد، ترجـمـة سـعيد
الغانمي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1999.
50 ـ زكي (أحمد كمال)، الأصمعي، الهيينة المصرية العامة

$$
\text { للكتاب، } 1977 .
$$

51 ـ زيدان (جـورجي)، تاريخ آداب اللنغة العربية، دار مكتبة

$$
\text { الحياة، بيروت، لبنان، } 1992 .
$$

52 ـ صالح (هشام)، فيلسوف القاعة الثامنة، ملف عن الفيلسوف
 مجلة الاتحاد العام للكتاب والصحخيين الفلسطينيين، العدد

13 1984 ،
53 ـ طبانة (بدوي)، معجـم البلاغة العربية، دار الـمنارة، دار الرفاعي، الطبعة الثالثة، 1988.
54 - فوكو (ميشيل)، حفريات المعرفة، ترجمة سالمر يفوت، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، 1987. 55 ـ نظام الخطاب، ترجمة عبدالسلام بنعبدالعالي، نوبقال، ، .1984
56 ـ الكلمات والأشياء، ترجمة: مطاع صفدي وآخرين، مركز


 مراجعة حـمـادي صـمود، النـادي الأدبي الثقافي بـجـةة، .1994

58 ـ كالفينو (إيتالو)، مدن لا مرئية، ترجمة: ياسين طه حافظ، دار المأمون، بغلاد، الطبعة الأولى، 1987.

59 ـ ست وصصايا للألفية القادمة، ترجمة محمد الأسعد، المـجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 1998.
60 ـ كراتــوفسـكي (اغنـاطيوس يوليانوفتـش)، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة صـلاح الدين عثمان هاشمب، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1987.
61 ـ كروسمان (روبرت)، هل يكون القراء معنى، نوافذ، 200 مجلة دورية يصلرهها النادي الأدبي الثقافي بجدة، ، 2000، العدد 14.
 طوق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثانية،
. 1998
63 ـ الهوية، نرجمة: أنطون حمصي، دار ورد، سورية، دمشق، الطبعة الأولى، 1998.
64 ـ كيليطو (عبد الفتاح)، الحكاية والتأويل، درامسات في الــرد العربي، دار توبقال، الطبعة الأولى، 1988.
65 ـ كيليطو (عبد الفتاح) الغائب، دراسة في مقامة للحريري، دار
توبقال، الطبعة الثانية، 1997.
66 ـ كيليطو (عبد الفتاح) المقامات، السرد والأنساق الثقافية، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، دار نوبقال، 1993.
67 ـ كيليطو (عبد الفتاح) العين والإبرة، دراسة في ألف ليلة وليلة، ترجمة مصطفى النحال، شرقيات، 1995.
68 ـ لوجون (فيليب)، السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي، ترجمة وتقديم: عمر حلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994.

69 ـ مانقويل (البرتو)، تاريخ القراءة، ترجمة: سامي شمعون، دار الساقي، الطبعة الأولى، 2001.
 دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 1999.

## الفهرس

$$
5
$$

## مـدار الحكايـة

لا يقتصر „مدار الـكايةه على قصد المؤلف ولا على المعاني التي يقدّمها النقّاد والعلماء والوعّاظ.. أو كل الذين الـين يلّلّون ويحتكرون المعنى، بل عيتم بمبادرات القارئ وفرضياته بكل فعالياتها. فالأساس الذي يستند إليه هذا العمل هو أن معارف القارئ وخبراته (أي موسوعته) تشكـل العنصر الرئيس في تكوين المعنى، وأن مبادراته وتأويلاته هي أفضل طريق لتكائكوين المعنى، وبها يربط القارئ بين ما يقرؤه، ويين ما يعرفه بالفعل. وقد أُخذ على الدعوة لتعددية المعنى من قبل التقّاء، أنها تُحدث فوضى، ونحن نردّ على ذلك: هل التعدّد مهها بلغ واتّسع يعني الفوضى؟ أو يعني الإثراء والإبداع، ويعني طرقاً حرة في التفكير وإطلاق الخيال يعتاد الترّاء عليها ليس فقط في القراءة بل في الحياة.

النادي الڭادبي بالرياض

