## روديغر سافرانسكي



ما يفهاa بنا وما نصنهa مina

$\diamond$
ترجمة: عصام سليمان

## الزمن

## مـا يفعلـه بنـا ومـا نصنـعه مـنـه

$$
\underset{\text { t.me/soramnqraa }}{11 \mathrm{~K}} \mathbf{E}_{\mathbf{0}}^{\mathbf{E}_{2}}
$$

> الزمن
> ما يِعله بنا وما نصنعه منه
> تأليف: روديغر سافرانسكي
> ترجمة: عصام سليمان

الطبعة الأولى: 2022
ISBN: 978-9933-634-31-5
جميع الحقوق محفوظة copyrighte
تصميم الغلاف: كندة يوسف

العنوان الأصلي للكتاب:

## Zeit

Was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen
von: Rüdiger Safranski
© Carl Hanser Verlag GmbH \& Co.KG, München 2015


الللاذقية، سوريا، هاتف: 2400126/7 (41) 963
info@darfawasel.com البريد الالكتروني
يـكنكم زيارتنا عبر موقعنا الالكتروني
www.darfawasel.com

## روديغر سافرانسكي

$$
\begin{aligned}
& \text { t.me/soramnqraa }
\end{aligned}
$$

## الزهـن

## مـا يـفعلـه بـنا ومـا نصنـعـه مـنـه

ترجممة: عصام سليمان

## إهداء المترجـم

إلى أيمن: ذاكرة، وحزن، وإصرار على الحلم
وِ2 زمن بتنا نخشى فيه على الحياة من الحياة.

إلى هانز - بيتر هيمبل
... لأننا حوار ...

## الفهرس

|  |  |
| :---: | :---: |
|  | الفصل الأول: زمن الملل.................................................. |
| 39. | الفصل الثاني: زهن البدايـة.............................................. |
|  | الفصل الثالث: زمن الهـّ................................................ |
|  | الفصل الرابع: الزمن الاجتماعي........................................ |
|  | الفصل الخامس: الزمن المُرار.......................................... |
|  | الفصل السادس: زمن الحياة وزمن الحاله.................................. |
|  | الفصل السابع: زهكان العاله.............................................. |
|  | الفصل التامن: الزمن الخاص............................................. |
|  | الفصل التاسـع: اللعب هـع الزمن........................................ |
|  | الفصل العاشر: الزمن المتحقق والأبديـة.................................. |

## مقـدمـة <br> t.me/soramnqraa

تقول مارشـالـين يِن "خـارس الـوردة" للكاتب النمسـاوي هوفمانزتال
الزمسن أمـره غريـب عجيـب./ عندمـا تعيشــه يومـًا بيـوم، يكـون مـحـض لا شـيء. /ـــمّ فجـأة،/ لا تشــعر بشـيء

سـواه(1)
ليـس فقـط عندمـا نعيـش يومـًا بيـوم يكـون الزمـن مـحـض
لاشـيء . الأرجـح، وهــنا مـا يدعـو إلى العجـب، أن الزمـن يبـدو أيضـا محـض لا شـيء عندمـا يكـرس المـرء اهتمامـه لـهـه بمقـدور كل واحـد منـا أن يختـبر ذلـك بنفسـه إذا مـا ركّـز عــى انقضـاء الزمـن

 هـن جانبيـه باللاكينونـة الـتي لم تعـد الماضـي وليســت المسـتقبل بعـد .





> فلا أستطيـعـع (2).

Hugo von Hofmannsthal: Der Rosenkavalier (1911), I. Akt
Augustinus: Bekenntnisse (397-401 n. Chr.), S. 312

إذا لم يكـن الزمـن إلا مـا تفيسـه السـاعات، عندئـن ننتهي سـريعًا مـن الجـواب عـن السـؤال المتعلق بالزمــن. وهـو لـن يكـون حينــــذ أكتر مـن المـدة الزمنيـة المقيســة للأحـدات. لكـن ينشــأ الانطبـاع، بــن الأهميـة الفعليـة للزمـن لا تكـون قـد مُسـَّت بعـد علـى الإطـلاق. ولهـذا السـبب أختـار لنفسـي طريقًا آخـر ـ أفَترب مـن الزمـن هقتفيًا آتـاره، أي إنـني أصـف مـا يفعلـه بنـا ومـا نصنعـه منـه.

الطريـق عبر متاهــة تجاربنـا مــع الزمـن يبـدأ بالمـلـ؛ إذ لـن يكـون



 تحديًا نـلأدبـ والفلســةه، لأن افتـراض أنَّ بهقـدور المـرء أن يعـرف علـى نحـو خـاص مـا يكون مـن أمـر الإنسـان، عندمـا لا يحـدث شتـيء آخـر، هـو افـتراض مـبرر (الفصـل الأول)

عندمـا يهددنـا الزمـن بالتوقف، وعندمـا لا يتحـرك شـيء، لا ينفع






 نفسـهـ هــنا هـو زمـن البدايـة الزاخـر بالنشـاطـ والاندفـاع. أنـا لســت


بتوجـه زمـن البدايـة نحـو المسـتَبلي بتفـاؤل وتقـة. لكـن عـادة مـا



 واسـطة خبرتنـا الزمنيـة . فهـو يحيـط بجميـع مجـالات الحيـاة، لأنتـا ، بـكل مـا نفعلـه ومـا نكونـه، تـحـت رحمـة انقضـاء الزمـن. الهـمّ يجـعـل
 ضـوء الشـروط الحديتة، بوصفها مجتمـع المخاطـر . (الفصـل الثالثت) هـكـا يُضفى الطابـع الاجتماعـي علـى الزمـن.



 عصر الآلات تصبح السـاعة أداة سـيطرة، وتنشـأ مع السكك الحديدية




 (الفصـل الرابـع)

الزمـن الاجتماعـي هـو أيضًا الزمـن المُـدار. يجـري التعامـل
 والاقتصاديـة بقـدر هائـل. وتتشــكل قٌِ المجتهـع قطاعـات لهـا

سـرعات مختلفـة؛ فالاقتصـاد المـالي، علـى سـبيل المثـال، أسـرع مـن

 التسـارع يُستهلك مسـتقبل أكتَر، ويفقد الماضني قيمتـه بسـرعة أكبر
 تكونـت عبر مـلايــين الســنـنـ: إــه هـجـوم الحاضـر علـى مـا تبقى مـن الزمـنن• (الفصـل الخامـس)


 الشـخصية، ويتجـاوز حتى فترات حيـاة مجتمعـات وثقافـات بأكملهـا . كانــت هنــاك علـى الـدوام محــاولات للجمــع بـــين زمــن الحيـاة وزمــن العـالم الكونـي، وتارِــخ الخـالاص المســيحي، وفكــرة التقـدم عـبر أجيـال،
 التوجـه لانتـزاع غير المعقـول مـن فـترات الزمـن الهائلـة وملئهـا ببعض المعنـى. (الفصـل السـادس)
بيـد أن الأهـر يـزداد صعوبـة، عندمـا نُدخـل أنفسـنـا فعليًا ـٌِ زمـن
 لآينشـتاين أكبر بكتير ـ صـحيـع، ليـس كل شـيء نسـبيًا ، لكـن لا يوجـد

 وريهـا يكـون مجـرد ظاهــرة تتصــدّر كل مـا عداهــا . غـــير أن الزمــن

المزعـوم للزمــن. (الفصـل الســـعـ)

نعـود مـن فضــاء العـالم إلى الزمـن الخـاص للجســـ ونظمـهـه أي
 الزمـن الداخلـي للوعي جـزءًا مـن الزمـن الخـاص.
 اللاوافعـي. أيـن يكـون الماضـي، عندمـا تختفـي آنـاره الماديـةَ وهــل الوعـي عندتــن هـو المـكان الوحيـد للحفـاظ عليـهـو وعندمـا يحـلـ النســيان، وتختفي مـن الوعي أحـدات الماضـي أيضًا ، هـل يكـون الأمـر عندئـذ كمـا لـو أن أحـدات الماضـي هـذه لم توجـدى هـــا لا ينطبـق علـى الامتداد والـكل فحسـبـ، بـل ينطبق أيضًا على الأفـراد ـ كل واحـد هــ هـو الشـاهد الأخير علـى أمـرٍ يمضـي معهه بـلا عودة. هنا لا تنفـ وسـا لائط التخزيـن الحديئـة، لأنهـا تحفـظ الآثـار الخارجيـة وليـس الحـالات الداخليـهة وعي الزمـن يكشــف لعنـة الاختفـاءـ وهـذا لا نحتملـه إلا لأن وقائع جديـدة تفـرض نفسـها على مسـرح وعينا، حتى عندمـا يظهر وٌِ الوعي كل انطبـاع متأخـرًا بعض الشيء، على الرغم مـن كل توافتَ زمـني. (الفصـل الثامـن)

إنــا تحـت حكـم الزمـن بصـورة نهائيـهة. وقَـد يكـون مـن الأفضـل القـول، إن بهقدورنـا علـى الأفـل أن نلعـب معـهـه إنــــا نســطـيع، أن نتحـرك سـرديًا بحريـة ـٌِْ الزمـن، إلى الأمـام والثى الـوراء. وهــذا قــد
 وٌِ الزمـن الـذي نحـن تحـت حكمـه دائمـا . فٌِ اللعـب مـع الزمـن
 الموسـيقى. مـرة أخـرى تحـول اللعب مـع الزمـن فِوْ عصـر إعادة الإنتـاج التقني للنصـوص والصـور والأصـوات. لكن يبقي أن الحيـاة نفسـها لا تملـك أيـــة أزرار لإعـادة التشـغيل. (الفصـل التاسـع)

للّعـب مـع الزمـن علافــة بالزمـن المتحقـق، ويصلــح هــا الأخــر


 هــه التصـورات الـتي تختلف فيمـا بينها جـداً مـع التنافَض الـــي لا

 لا نسـنطيع أن نتصـور ببسـاطة لاكينونتـا الخاصــة، وهـو أمـر تترتـب عليـه بعض النتائج. (الفصـل العاشـر)

## الفصل الأول

زمن الملل

 سـتارة رقيقة مـن الأحـداث تتيح النظر إلى عدمية الزممن. الطنـين

 الحريـة والبدايـات. تزمــين الزمــنـ

الإنسـان، بخـلاف الحيـوان، كائـن قَد يـروره الملل . حينمـا يُعتــى




 الزمـن الخالص .

يتَيح لنـا البلل اختبـار الوجـه المرعب لانقضـاء الزمــن، لكـن على






يظهـر الملـ ـ كمـا يصـض ويلـــم جيمس William James هـــنـ

الحالـة ـ دائمـا، ع عندمـا نهتـم، بسـبب الفـراغ النسببي لمضهـون فترة زمنيــة، بانقضـاء الزمـن بالـنـات(3).

 هـو مـدة الأحـداث، ولا يمكنـه لهـذا السـبب أن يكـون بالمعنـى الدفيـق






 لعيـش الأحـداث لكـي يكـون قَادرًا علـى اللـلـ.
أهـا فيهــا يخـص الجانـب الموضوعـي فِ المـل، فقـد يحصـل ألا
 كمـا ـٌِ النمطيــة الرتيبـة للحـوادث الميكانيكيـة . فمـا هـو مثــير بـادئ

 - يكتـب غوتـه - هـي يوْ الحقيقـة عـروض لطيفـة للحيـاة تمنـح

 اليـأس القاتـل. رُوِي أن إنكليزيـًا - يِــول غوتـه ـ شـــنق نفســه، et al.: Klassiker der modernen Zeitphilosophie, S. 50

كـي لا يضطـر بعــد ذــك إلى ارتــداء ثـيابـه وخلعهـا يوميــا (4).
عندمـا تخهـد المثـيرات الخارجيـهَأو تتوقـف، ڤَـد يتدبـر إنسـان حـاذق واسـع الخيـال، أمـره بحـوادث داخليـة ـ ذكريـات، وأفـكار، وتخيـلات ـ لفـترة، لكـن ليـس لفـترة طويلـة جــاًا، ذلـكـك لأن الزمـن ســيغدو طويـلاً بالنسـبة إليـه أيضًا، وسيشـعر وِّه نهايـة الأمـر بالملل أيضًا .

كان شـوبنهاور يعـزو الاسـتعداد للملل إلى فـترات الحيـاة. ـٌِ مرحلـة

 بالانطباعـات. لهـذا يكـون اليـوم طويـلاً لا يُعـرف لــه مـدى، ولا يكـون مهـلاً، وتفـدو سلسـلة مـن الأيـام والأسـابيع نصـفـ أبديـة. لا يحصـلا للكبـار مثـل هــنا إلا ٌِِ حـالات خاصـة، وٌِ اسـتغر اقهُم بعهـل مـا أو
 السـن. إذا كان اليـوم مثـلَ كل الأيـام ـ كمـا جـاء وٌِ "الجبـل الســحري" لتومـاس هـان Thomas Mann ـ فـإن كلَّ الأيـام مثـل يـوم؛ وتعـاش ـٌِ الرتابـة التامـة أطـول حيـاة بوصفهـا قصيرةً جـــاً (5). إلا أن حـيـاة كهـذه تمـرُ بسـرعة الـبرق لا تبـدو فصـــيرة إلا بنظـرة راجعـة، لكنهـا تٌِ الحاضـر يمكـن أن تصيـب المـرء بالمـلـ، بسـبـب ســرعة مرورهــا تحديـدًا . إنها تخلّف فراغًا وراءهـا .

الأمـر، كهـا لـو أن الزمـن يخـرج هـن مخبئـه. إنـه، بالنسـبـة إلى إدراكـــا
Johann Wolfgang Goethe: Dichtung und Wahrheit, Dritter Teil, 13. (4) Buch (1811-14). Münchner Ausgabe Band 16, S. 611 f . Thomas Mann: Der Zauberberg (1924), S. 148

المألـوف، متـوار خلف الأحـداث، ولا يعـاش علـى نـــو مباشـر أو ملـحّ
 المـل أكتُر، لأن المـدة، مـن خـلال دفـات السـاعة المنتظمــة أو حركــة








موضــع تسـاؤلـلـ
لكـن لا يكفـي لتجربـة الملـل أن تبهـت الحـوادث الداخليـة أو


 كليًا للحظـة، بـل أن يكـون علـى الـــوام متـجـاوزًا اللحظـة المعنيــة وأن
 شـيئًا قاتــلاً. يبــدو محبطّا احتمـا لالوال اضطـرار المـرء إلى القيـام بـكـل



 الزمـن تتحـرك وتتعطـل هٌِ آن معًا .
E. M. Cioran: Vom Nachteil, geboren zu sein (1973), S. 5

تَـُرف باتولوجيـا الزمـن ظاهـرةً التفكـير القسـري المرتبـط
 فيكتور إميـل فـون غيبسـاتل Viktor Emil von Gebsattel : يجـب علـيّ أن أفكـر بـلا توقَف بـأن الزهـن يمضـي (7). فهـي لا تـكاد تقـوى على
 الزمنيـهة الـتي تقتضيهـا تـــك الحـوادث، وتتسـحب معادلــة الفـترات
 عندمـا أسمـع عصفـورًا يِزَـزق، يـجـبـ علــي أن أفكـر : "اســتغرق



ثانيـة أخـرى (8)
ֵٌِ الرتابـة هنـاك آنـات (لحظـات) متكـررة تمتـد علـى هيئـةَ

 بنظـام الزمـن الخطِّي عـبر تفـكك نظـام الزمـن البُعـدي. وهـــا





 يتقلص الزمــن إلى تعافَب آنـات، ويحصـل التكـرار الرتيـبـ للمماثـلـ:

الآن والآن والآن. هـذه هـي اللانهائيـة الرديئة للملل الـتي ينتظر المـرء أن يحـدت فيهـا أخيرًا شـيء آخـر، وليس مجـرد هـــه الآن والآن والآن. انتظـار عقيـم.

 طويـلاً فإنـه لا يبـدو كذـلك، لأن الحـدث المنتظـر يمـلأ الوعـي.

 وفضـول ـ ينشـغل المـرء عنهـا ، والآن يتأخـر الشــخـص المنتظَر أو تتأخـر .
 بشـيء مـن الإها هانـه، ذُلك أن المنتظـر يشـعر بأنـه مغلـوب علـى أمـره. ٌِِ متـل هــنا الانتظـار تحصـل أشـــياء: انزعـاج، وإهانـة، وإحبـاط، وغضـب، لكـن الملل ليس موجـودًا على الأغلـب.

على هـذا النحـو، تسـير الأمـور ِِنٍ الأحـدات المرغوبـة فعليًا ـ لكـن حتـى يِّ الحـوادث الـتي يخشـى المـرء منهـا ويتوقههـا، يتشـكل ركام



 كل ملل أيضًا على انتظـار، على ترقَب مبهـم، على انتظـار اللاشـيء (العـدم). الانتظـار ٌِِ المـل هـو قَصِديـّه عقيمـه، كمـا يسـميه

الظاهـراتـــون.


الانتظـار الفـارغ بشـيء مـن الهـزل، بوصفـه حالـةً إنسـانيـة أساســية.



 هــا الوضـع المبهـم، ضـاع شـكل غودو. ولم يتبق إلا الفـراغ. لا يعـرف هـذان البطـلان مـن ينتظران، وهمـا لا يعرفـان أيضًا مـا الـذي عليهــا
 بـن Gottfried Benn. على هــا النحـو، يتحادثان معًا ويفعـلان كل مـا

 المنقضـي بـلا جـدوى. لهـذا السـبب أيضًا أصبحت "يوْ انتظار غودو" بـين ليلـة وضتحاهـا المسـرحية الكلاسـيكيـة للحداتـه، لأنهـا تكشـفـ سـرَّ
 الإبداعيـة الغنيـة بتنوعهـا والمثيرة غير كونهـا محـاولات ناجـا الوقت. فيهـا تُحـاك، يوْ الحالـة الناجـحـة، سـجادة كثيفـة مـن الأحـدات
 هــنا النشـاط الـنـي يحفـظ الحيـاة علـى نحـو هــزلي. تبقى ســجادة
 فلاديمـير: ... مـا الـنـي نفعلـه هنـا؟ هــذا مـا يجـب أن يسـأله المـرء.
 هنـاك شـيء واحـد واضـح: إنـنـا نتنظـر فَدوم غـودو.

إستراغون: صحيح.
فـلاديمـير: أو هبوط اللـيل ... مــن المؤكد أن الزمـن يـدوم طويـلاً وٌِ مثـل

هـذه الظـروف، وأن ذـلك يدفعنـا إلى ملئـه بأنشـطة... سـوف تقول لي إن مـن شــأن ذلـك الحفـاظ على عقلنـا مـن الهـلاك.... إستراغون: نولد جميعًا حمقى. لكن البعض يستمر وٌِ ذلك.

فلاديمـير : نحـن نتنظـر . نضـجـر ... حتـى المـوت. لا جـدال ٌٌِ ذــكـ. حسـنًا ـ تأتـي تسـلية، فمـاذا نفعلى هـل نتخلى عنها مـن دون فائدة(19) $15^{(9)}$

هــذا يحيـل علـى مسـرحية السـيد والعبـد الــي يمثلهـا أمامههــا بـوزو ولاكي . مسـرح داخل مسـرح، كمـا فِو "هاملت" شكسـبير؛ عـرض تسـلية، لا يرفضـه وٌِ الحقيقـة فـلاديمـير وإسـتراغون، لكنهمـا لا
 مـع ذـلك لا ذـبـ لههـا ؛ فالعـرض نفسـه يفتقـد الاسـتهرارية. مسـرحية السـيد والعبـد يفـترض بها أن تُبعـد الملـل، غير أنهـا جعلته وِّ النهايـة محسوستًا أكتَر . مـا خبره البطـلان هـو مبـدأ التسـليةَ. يكمـن الملل ـِوِ الوسـائل الـتي يجـب بواسـطتها التـخلص منـهـ الثقافـة تنشـأ ـ إذا مـا
 الملـل هكـذا يكـون الملـل أسـاس كل مـا ينشــد الســوّو والرفعـة.

علـى نحـو مهاثـل، أعلـن كيركيغـارد Kierkiegaard، بـروح لا

 أو" - ولهـذا خَلَقَت البشَر. ضـجـر آدم لأنـه كان وحيـدًا ولهــذا خُلقـت

 ذـلك ضـجـر آدم وحـواء مـًا، ثــم ضـجـر آدم وحـواء وقابيـل وهابـيـل

وٌِ العائلــة، وبعدئــذ تكانـرت أعــاد البشـر وٌِ العـاله، وضـجـرت

 العـالم، كمـا يسـافر المـرءُ اليـوم يوِ أرجـاء البـلاد الأخـرى؛ لكنهـم

اسـتمروا ٌِِ الضجـر (10).
الملـل ـ كمـا يقـول كيركيغـارد ـ هـو أصـل كل الشــرور. وعليـه فـإن
 بالســقوط. إلى أـــن يوشـكون أن يســطوواء وٌِ الزمـن 'الفـارغ'. هــذنه هـي الخطيئـة الحقيقيـة
 الوسـطى المسـيـحية مـن الخطايـا المرذولــة. وكان يفُهـم على أنـه كسـلـ

 بليـز باسـكال Blaise Pascal المـل ـوِ الفـرن السـابع عشــر . إذا كان اللّه هـو الجليـل، فإن الفـراغ المحسـوس هـو ظلّه: هــو الجلـيـل السـلبي
 لا يبقَى إلا الزمــن الفـارغ الــذي لا يقـوى المـرء علـى تَحملــه، ولهـــا
 والعجلـة ـٌِ الحيـاة. كل شـقاء البشـر ينبـع - كمـا يكتب باسـكال -

 وهـم، مـن ناحيــة أخـرى، لا يسـتطيعون ذلـك - بـرأي باســكال ـ لآن

Søren Kierkigaard: Entweder - Oder (1843). S. 32
Blaise Pascal: Über die Religion (Pensèes). Fragment 139, S. 67

اللّه ينقصهـم. حيثْــا كان، هنـاك الآن تَجوــف، يهتصهـم ويهـدد





يـرى باسـكال أن الإنسـان يحــرق بــين الملـل الــذي يعنصــره وِو الداخل ويحاول الإفـلات منـه والتسـلية يون الخـارج النتي يهـرب إليهـا . الملل بالنسـبة إليـه ليس إذًا مجـرد حالــة تفسـية، بـل حالـة ميتافيزيقية أيضًا ، وهـو مـن أعـراض الإنسـان غـير المخلّص. المعانـاة مـن الزمـن الخـالي مـن المعنـى. إنـه لقـاء باللاشـيءـ وِّ هـذا التقليـد يفكـر كيركيغـارد هـو الآخـر أيضًا ، عندمـا يصــ الملـل بأنـه تلـك القـوة الـنـي تضـع الإنســان يوِ مواجهـهة العـدم، والـتي يجـب أن تفهـم تعبـيراً عـن علاقــة ســلبية مـع الله(13).

قِف نحـو عـام 1800، كان الرومانطيميـون هــم الذـــن أظظهروا

 تجـاه هـذا الموضـوع شـروط ذاتيـة وموضوعيـة، حنـى تجـد كفايتها ـِوِ طبيعيـة الحيـاة؛ ولهـذا السـبب شــعروا بالملل. لقـد أحسـوا مـن ناحيـة
 العقلنــة والآليـة علـى علاقَـات الحيــاة المدنيــة. كان الرومانطيقيـون الذيـن تعلمـوا وٌِ مدرســة رهافــة الحـس وتقديس الأنـا، مـن ناحيـة،

Pascal a.a.O., Fragment 205, S. 113
Søren Kierkegaard. Zit. Ritter et al.: Historisches Wörterbuch der (13) Philosophie Band 5, S. 30

متاقِــن للملـل، لأنهـم كانـوا منشــلـِن كتـيرًا بأنفسـهـم وقَليـلاً بالوافـع؛

 قائلاً: ألا يمكـن لأمـّة بأسـرها أن تصـاب فعليًا، حتـى فِ ظـل الانههــالك الظلاهـري الكبـير بالعمـل، بالملـل الداخلــي الــنـي يعتـبر الأصـل الحقيقـي لـكل الشـرور؟ 14(1)

 يسـتأثرون بالـكالام هنـا أيضًا . هنـاك وهـــ للملـل مكتـف علـى نحـو خـاص وٌِ روايـة الشــاب "فيليـام لوفـل" للكاتـب لودفيـغ نيــك :Ludwig Tieck
 العقـل، وتعيـس الحـــ يتـخلّص مـن الوقـت بشـكايات، وتحــت ســـل مـن الأفـكار المتدفقــة تطـــير السـاعات ســريعًا وبصـورة غـــر لافتـه: لكـن كمـا أجلس أنـا هنـا أنظـر إلى أظافـري، أروح








Joseph von Eichendorff. Zit. Pikulik: Romantik als Ungenugen an (14) der Normalität, S. 225
Ludwig Tieck: William Lovell. S. 390




 قصـيرة أو بقهقهـهـة إراديـة، أو يطـير مـا إن يمســك المـرء بكتـاب مفـرح: أي ذلـك الكسـل العكـر للحيـاة الـذي اصطـد يسـمـح حتى بالتتثاؤب، بـل يفكـر يِّ نفسـه مـن غـير أن يتفتـق عـن شـيء، وتلـك الوداعـة الهادئــة والموحشـة مثـل خـلاء مـرج لونيبـورغ الــني يمتـد أميـالا، وذــك التوقَـف يٌ نوسـان بنــدول الــروح إزاء الإزعاج، والقـلـق، ونفـاد الصبر والاشمئـزاز، ويــكـن أن نذكـر إضافـة !إلى ذـلـك أحاسـيس فردوسـيـة.(16)
 القـرون الوسـطى، بوصفهـا حالـة وجوديـة تفتقـر إلى المعنـى، وبوصفهـا معانـاةً مـن سـيطرة زمـن لا يعـاش بوصفـه إبداعًا، بـل بوصفــه
 الأغلـب، وهـي ليســت إلا مناسـبات يمكـن أن يتبـدى فيهـا شـيء تعتـبره
 هسـيس الزمـنن، الطنــين الميتافيزيقـيـ ولكـن إذا لعبـت تلــك الظـروف
 عشـر، تُدرك بوصفهـا انحطاطـا ـ ـيأسـف كل مـن إي. تـي. إي هوفمـان وجوزـف فـون أيشـندورف لفقـدان الخصوصيـات E. T. A. Hoffmann المحليّة وِ الروتــين الحضـري، فيهـا لاحـظ فريدريـش شـليغل

Friedrich Schlegel
لا، بـل نعيـش هــنا الانحطـاط اليـوم أيضًا ، وبدرجــة أفـوى، مـن خـلال عولمـة الذائقـه، والموضـة، والمتاجـر . بالنسـبـة إلى ذلـك المـلـل


 التجاريـة ومراكـز التسـوق. وٌِ صــالات العبـور العدميـة الفعليـة هـذه، يستسـلم مـن يتسـلون بتزجيـة الوفَت اللقَاء خاطفـ، مـن خلفهـهم رعـب الفـراغ وأمامهـم المظـلات المسـطحةه للشـوق والحنــِن. قـد يخيـل للمـرء اليـوم أن المدن الداخليـهـة تبـدو وِ تلـك الأثتـاء أشـبه بالحيـاة الداخليـة
 الخارجيـهة للمـدن بالــروح الجافـة للهندسـة. يُعبّـر الخـط المسـتميهم
 للحيـاة. بالمقابـل تتراجـع إلى الخلـف الخطوط المنحنيـة والتدابير النـي
 ـ يلفـت الانتبـاه إليـه، عندمـا لا يَســــح إلا بالانحـراف والفجـورو،




 إلى أن الانتظـام پِ丷 المـكان لـه نفـس تأتـير التكـرار وٌِ الزمـن، وينشـأ



وِّ نحـو عـام 1800 كان الملل ـ بالنسـبة إلى أولئكـك الذــن كان عليهـم

 - Montesquieu روسـو Rousseau أن الشـعب لا يمـل ولا يضـجـر، لأنـه يعيـش حيـاة الاة



 الكبـير، وليـس الأغنيـاء وحدهــم. فِنْ هــنا الجانـب أضنفـي الطابـع الديهقراطـي على الوضـع

فـسـب، بـل تجـارب ـ أسـفار، واحتفـالات، وأفــلام، وتلفـاز، وإنترنـت Gerhard Schultze وتتحـول عـبر ذلـك ـ كمـا يكتب غيرهـارد شـولتزه وٌِ دراسـته النتي تحهـل عنـوان "مجتمـع التـجـارب" ـ المصـادر المحتملـة
 مـن السـلع. كانـت هــذه خيبـة الأمـل مـن عـدم الامتــلاك أو امتــلاك


 وضــع المسـتهلك ـ أن الأمـر يــود إليـه هــو بالــذات عندمـا يحصــل



Jean-Jacques Rousseau: Emil oder über die Erziehung, S. 379 Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft, S. 115 f.

المـرء، وينتقـل مـن عـرُض أو برنامـج إلى آخـر ـ تقصـر مـدة الانتبـاه أكثر
 أي تَجريـة الزمــن الفـارغ، أن يتسـرب مــرة أخـرى مـن خـــا
 المـرء إذًا أكتـر فأكتـر، ولا يبقـى يوْ نهايـة هــذه الأمســية التلفزيونيـة شـيء فٌِ الذاكـرة.

كان الحدــت حتـى الآن عـن أحـدات، ســجادات مـن أحـدات، هـي



لا يمكـن أن تُرضـي مثـل هـذه النتيجـة شـخـصًا مـن قمـاشـة مارتـن هايدغـر Martin Heidegger. فالعـدم (اللاشـيء) الــذي يتبـدى




 على طريـق تحليله الـني يـكاد أن يكون عمليـة اسـتـدعاء.

يريــد هايدغــر أن يقتحـم مسـتمعيه فٌِ الفـراغ الكبـير، عليهـهم أن






الموضـوع: نـص المحاضـرة يتـألف مـن مئـة وخهســِن صفحـة. عليـه أن









أهـام هاوــة هـذا الملل، يُمســك بالمـرء عادة رعبُ الفـراغـ عليـهـ أن


 الأرجـحـح لاشـيء
 إحسـاس الفـراغ المتواتـر كتجربـة يوميـه، كذلـك نعمـل يوميًا مـرةً أخــرى
 الشـجاعةه جـزء مـن هـذا ـ التوقَف لفترة، لفترة مـن الملـل، عن التنطيـة السريعة لقلق الفراغ. ليس هذا سهلاً، لأن المرء ينحو عفويًا لـلاستسـلام




 وهـو مـن يصنـي ذاته بذاته ويجأوز بفعله حدود الواقع وينفتح على العالم. [المترجم] Heidegger: Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit (20) - Einsamkeit. Gesamtausgabe Band 29/30, S. 119

للعـالم وليس، كهـا يحصـل وٌِ الملـ، للسـقوط منـه. غـير أن مثـل هــذا السـقوط ضــروري بنظـر الفلسـفةَ هايدغــر يُـخـرج ولادة فلســفته مـن
 التوتـر كلمـا كان المـكان الـذي يقـود إليـه الفكـر أكتـر خـواءً.

تبـدو الحالــة جليّهـة حــين يصـاب المـرء بالملـل مـن شـيء مـا ـ هنـا

 الخــارج، أي إن سـببه خارجـي.
 وٌِ الوفَت عينـه مـن الداخـل، عندثــن يشــر المـرء بالملـل مـن شــئ مـا لا يمكننـا أن نقـول إن فَطـارًا لا يصـل ِوْ موعـده يُشـعر أَحـداً







 يُبــد الملل بالـذات. كان الحديـت يـدور حـول مبـدأ الترفيـه، أي أن الملـل يكمـن ـٌِ الإجـراءات التـي هـن المفترض أنهـا تُبـدهـه أو بتعبـير آخـر : إن
 وإلى أيـن ينـجـرف الدازايـن السـاعي لتزجيــة الزمـن؟ هــل هنـاك نـوع مـن ثقـب أسـود للوجـود

المـل الأعمـق هــو المـل المجهـول تمامُـا . لا يوجـد شــيء محـدَد
 بتحليـل دقَيـق. هنـا يوجـد التبـاس مـزدوج: هـو - ضـوـير الغائـب هنـا










 إنـه يتوفَف، ويمسـك المـرء فٌِ جهـود كسـول، إنـه يحظـر . يتبقـى قَلْفَ
 هـذه الـذات متجمـدة، ومنزوعـة الشـخصية. علـى هـذا النـحـو، لا يفلـت العالم وحـده مــن يشـعر بالملل، بـل تفلـت ذاتـه أيضًا ـ ولا يبقى سـوى
 ـٌِ أحسـن الأحـوال، يســحب الزمـن الواحـد معـه بــطءء.




Heidigger, a.a.O., S. 200 f.

لـو أن المـرء يفقَد القـوة على تزمينـهـ ـ وهـذا يولـد الالنطباع بتوقَف الزمن. تَجربـة توقَف جريـان الزمـن هـي نقطـة التحـول الحاسهـة ـِوِ
 مرحلـة الشـلل الأكبر يمكن معرفـة أن المـرء يسـنطيع الانطـلاق. إذا الم يكـن هنـاك خيـار آخـر، يجـب على المـرء أن يمضـي وٌِ طريقـهـه صـاغ هايدغـر جوهـر فكرتـه بتكلف: لكـن السـحر بالـذات الـذي يُعـرِّف بــه


 بإخراجهـا ـٌِ فلسـفته حـول الملـل مـن فصــول ثـلاثـة.

Oِ الفصل الأول يهضي المرء - يوميًا - فٌِ العالم، والعالم يملؤه.
 الكبـير، والــذات والعـالم، ويتوفَف الزمــن.

وِِْ الفصـل الثالـت يعـود أخـيرًا الغائَب مـرة أخـرى، أي الــنات



 مقارنــة غير مهكنـة، إلا أنهـا مقارنــة دقيقـة ورائـــة .



Heidegger a.a.O., S 223
(23) مصططلح يستخدم للدلالة على مشكلة صعبة ومعقدة يتمّ حلها بعمل جريء؛ وقد أخذ المصطلح من أسطورة تتعلق بالاسكندر الأكبر.المترجم|

وِبـدأ المــرء ثانـــةًة. بهـاذاو بالبدايـةه. لكـن هــل بـدأ المـرء أولاً، وهــل سـوف يكهـل. الانتظـار لا يخـدم. إذا لم تكــن هنـاك فرصــة جيـدة، يـجـب على المـرء أن يقبـض على ذاتـه بوصفهـا فرصـةَ جيـدة.

## الفصل الثاني

## زمن البدايـة

متعـة البدايـة. مبتدئـون مشـاهير يِ الأدب، مـن كافـكا إلى فريـش ورامبـو. حالـة شـفيرته/ شـنايدر. البدايـة، الحـريـة والتصميهم. زــارة أولى لأوغسـطين: النشـيـد المبرمـج. الزمـن المفتـوح والمغلـقــ بدايـات صعبـة ـِوْ مجـال التناسـل الحديـت. بـدء المـرء بنفسـه وتوتّي زمـام أمـوره. فلسـفة الـولادة لحـنَّه أرنـتـ. فـرص لبدايــات واعـدة جــداً.

مـن لا يعـرف متعـة البدايـة هـذه: غـرام جديـد، عمـل جديـد، عـام

 أسـطورةً لحظـهة سـاطعة، يبـدو فيهـا كمـا لـو أن كل شــيء يبـدأ مـن جديـد ـ اقتحـام الباسـتيل 1789، الهجـوم علـى فَصـر الشـتاء 1917، تحطيـم جـدار برلــين 1989 ـ انقطاعات زمنيـة. تتمتـع هـذه اللحظـات بشـغف حالــة نقطــة الصفـر، لعبـةَ جدــدة: إنــا نبـدأ جميعًا هـن جديـد . مـا الــذي لا يهكـن أن ينتـج عـن ذلـكـا


 بداِــةَ النهايـة.

الأحـدات اليوميـة هـي بدايـات أخـرى. يبـدأ المـرء بمطالعـة كتـاب جديـد . هـو لا يحتـاج بعـد إلي تصفـح صفعاته مـرة ثانيـة، لأنـه نسـي

سـياقات مـا . فالكتاب كلـه لا يـزال أمامـهـ . جملـة بعـد جهلـة ويتكشـف
عالم جديـد .
هٌِ كل بدايـة حقيقيـة تكمـن فرصـة اللتحـول . يسـعى المـرء للتخلص


 هــنا صعبًا إلى حــّ مـا، كلمـا كانـت الأحــلام والتخيــلات المرتبطــة ببدايـة جديـدة أكتر إغـراءً.

يهتم الأدب بشـكل خاص بهغامـرة البدايــة. الأدب مقارنــة بالـحالــة





 موضوعًا لـهـه

تُــدّ روايـة فرانتـس كافـكا Franz Kafka "القلعـة" المكتوبـة عـام



 بعـد لقانـون فقـدان الإدراك مـن خـــلال الألفـة والعـادة والفهـم الذاتـي الثقافـي. لديـه فرصــة اكتشـاف عـالم مهول، هـو طبعًا العـالم المعتاد، ،

منظـورٌ إليـه مـن خــلال مـن لم ينتـم إليـه بعـد ، تمامكاً لأنـه مبتـدئ



 ومفاجئـة. لهـذا السـبب كان ينهـي مشـاريع رواياتـه الشـاملة، عندمـا تسـتهلك اندفاعـة البدايـة.

شـخصية روايـة "شـتيلر" (1954) لماكس فريـش Max Frisch هـي
 شـتيلر كنحـات، وحـارب كمتطـوع عـو الحـرب الأهليـة الإسـبانية، وفشــل زواجـه بالسـيدة يوليـكا . فـرّ إلى أمريـكا بأمـل أن يسـطـطـيع بـد
 اعتقل بوصفه "شـتيلر" . فالماضـي بوصفـه هويـة الشتخص يتجلى يوِ



 يهـرب المـرء مـن ذاتـه . أم الأمـر غـير ذلـك؟

هنـا توجـد قصـه، هــذه المـرة قَصـة واقعيـة، اكتشـفت منــذ بضـع سـنوات. وفَد نُســيت تقريبًا وٌِ هــنـه الأنـــاء مـرة أخـرى، علـى الرغـم مـن أن كلاوس ليغِّفـي Claus Leggewie فَـد كتـب عنهـا كتابًا مؤتُرًا .

هِْ الثانـي مـن أيـار/ مايـو 1945 تقـدم لـدى سـلطات مدينـة لوبـك


الشـرق. كان الأمـر ـٌِ الحقيقـة يتعلق بالدكتور هـانـز إرنسـت شـنايدر

 "دائـرة تـرات الأجـداد" التابعـةَ لـ هيـلــر Himmler، وهـي منشـــأة حكوميـة كان مـن بــن مهامهـا القيـام بالتجــارب الطبيـة علـى البشـر
 الوافعـة تحــت الاحتـلال، يمـارس عملـه ناشـرًا لكتابـات دعائيـة، ويعمـل وِّ مراقبـة التعليـم العـالي.

بـدأ الدكتـور شـنايدر حيـاة جديـدهَ بوصفـه هانـز شـفيرته، وتـزوج زوجتـه للمـرة الثانيـة، ودرس ونـال شـهادة الدكتوراه مـرة أخـرى، هــذه المـرة برسـالهَ حـول "مفهـوم الزمـن عنــــــر راينـر ماريـا ريلكـه"، وحصـل
 مـن الإيد يولوجيـا الألمانيـة"، أحـد كلاسـيـيكيات الأدب الألمانـي الليبرالـي الناقَد لإِيد يولوجيـا ـ صنـع سـيرة مهنيـة، وعُيــن وٌِ عـام 1965 أسـتاذ كرسـي وِ الجامعـة التقنيـه RWTH فٌِ مدينـة آخـن، وكان هنـاك
 العلاقـات مـع الجامعات ِوْ هولنـدا حيـث كان بعد ذلك مسـؤولًا جزئيًا


 الجامعـات الليـبرالي -فِ السـبعينيات، وعالمًا اعتـبر عملــه الأدبـي




وصلـه خبر أن صتحفيـي التلفزيـون الهولنـدي يسـتعدون لفضـحـه. إلا




 ـ بـاجتثـاث النازيــة منـه.

كان بمقدور هانـز شـفيرته ــ كمـا فيـل ـ أن يمنـع أيضًا ، بوصفـهـ د. شـنايدر، مسـيرة مهنيـة ناجحـهة وٌِ ألمانيـا مـا بعـد الحـرب. ريمـا كان



 حيـاة داخليـة لشـفيرته بالــذات. لا يمكننـا وصـــ ذلـك بعمليــة تعلــم، إذ حـدت كل شـيء فـجـأة. غيّر شــــيرته مـن دون مقدمـات تات تقريبًا الدكتور شـنايدر، ولبـس ثيـاب شــفيرته، كي نسـتعمل هنـا مـرة أخـرى

 الهويـة؛ كان بمستطاعه بالتأكيـد أن يبقى شـفيرته حتى النهايـةـ . لكن
 الدكتور شـنايدر الـذي كانـه؟ كانت هنـاك بالضــروروة توتـرات داخليـهـ.

 فنـاع لـ 'ثــنايدر'. تعكس هــذه الحالــة بصـورة أفضـل صـورة الدميـة

داخـل الدميـة. توضـع سـيرة فوق أخـرى، وهــذا دليـل على أن ـٌِ سـيرة مـا مكانـا لســير كتـيرة.







 شفيرته/ شنايدر بوصفها "شتيلرًا" جديدًا .

عاش شـفيرته/ شـنـايدر وفقَ مبـدأ : أنـا آخـر الـــي كان أرتـر رامبـو Arthur Rimbaud برهـن شـفيرته/ شـنايدر على أن مـن الجائـز أن يصبـح المـرء آخـرَّ غ غير
 الأمـر لا يقتضـي بالضـرورة حيـوات حقيقيـة مختلفـة، كمـا الحـال عنـد شفيرته/ شنايدر؛ ِيكفي أن يستطيع المرء دائمًا الهروب إلى الخيالي. تعتبر البدايـة المسـتمرة جـزءًا مـن الشـخـصية. توفَّف رامبـو فجـأة
 بـدلا مـن ذـلك نحـو عدن، حــت راح يعمـل وِ تـجـارة الســلاح والعبيـد .
 يختلف عهـا تصورتـه الطلائـع الفنيـة الـتي تخشـى المـخاطـر .

يشــغل أشـخاص منـل رامبـو، أو شــتيلر، أو شــفيرته/ شـنايدر المخيلـة، لأن المـرء يحلـو لــه أن يـروي حكايــة كيـف يخـرج أحدهــم

لشـراء السـجائر ولا يعـود أبــداً : كيـف واصـل سـيره ببسـاطة تامــة،


> كيف يأتي المرء إلى بداية جديدة5
 بدايـات هناك، حيـت لا توجـد فِو الحقيقـة أـيـة بدايـات. فاوسـت غوتـه
 وتسـبّب قَبل كل ذلك ببعض الأذى . لا يمكن توفَع كيف يمكن للأمـور أن تسـير. وغوتـه لمى يعـرف أيضًا كيـف ســـمضي الأمـور. لقـد أنهكتـه

 من شـارح فاوسـت شـفيرته/ شـنايدر، ذلك لأن النوم الشافـي للنســـانـان يِجـب أن يقنــهـ.
 النفسـانيـين. فهـم سـرعان مـا يفسـرون النسـيان المفيـد بأنـه نـوع مـنـ الكبت، ودعيـدون زبائنهـم إلى المشـا هد الأولى للطفولـة المبكرة المزعومة



 اسـتقـلالية أنـاه. ينبغي ألا يسـيطر عليـه بعـد الآن هـاض غـير مفهـوم ولا يهكـن تَجـاوزه. يجـب كسـر الوسـاوس التكراريـة الــني تظهـر مـن
 ينبغـي تمكــين المـرء مــرة أخـرى مــن البــدء بشــيء مــا بنفسـهـه ل لكـن عندمـا يُقَحـم المـرء نفســه يِن الأســاطير حـول الماضـي، يِــدو هـن

غير المحتمـل أن تنجـح بدايـة جديـدة. يجـب أن نفهـم علاقــة الماضـي والحاضـر بوصنهـا مســألة سـلطة. هـل أتـرك نفسـي لسـيطرة الماضـي أم أســيطر عليـه، هــا هـو السـؤال. لا يغـــو الإنســان إنسـانًا ــ كمـا يقول نيتنــه ـ إلّا مـن خـلال القـوة الـتي تسـتعمل الماضـي مـن أجـل

 الفجـوة مـن الثلاتاريخـي هـا كان لـه أن يبـدأ على الإطـلاق ويغامــر ــِـْ أن يبـدأ (25).

النســيان مـن النعـم الـتي حبتـا بهـا طبيعتــا الــتي لا تريــد أن
 ـِ2 العادة هـذه الحـدود ؛ فنحـن لا نتذكر مـا نحتاجـه اليـوم لأغراضنـا
 عـام 1907 يوْ كتابـه "تطـور خـلاّق" - بضـع ذكريـات فائضــة علـى الحاجـة ـِـِ الهــروب عـبر البوابـة المواريـة بوصفهـا بضاعـةً

 الغامضــة غالبًا، فَــد يصبـح ثقيـلاً جـداً، بحيـث يعـوق الحركيـة المنفتحــة علـى المســقتبل. والنتيجـهة هـي كبـح الفعـل. ابتكـر خورخـي لوــس بورخيـس Jorge Luis Borges مـرةً يوْ إحـدى رواياتـه إنسـانًا
 لا يسـتطيع بعـد الآن الحـركـة بسـبب مـاض حاضــر بقـوة. إنـه ممتلـئ

Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen II. Kritische
Studienausgabe Band I, S. 253
Henri Bergson: Philosophie der Dauer, S. 59 f.
Jorge Luis Borges: Das unerbittliche Gedächtnis, S. 93 ff .

حتى الثتمالـة، لا يســــح بــأن يضـاف إليـه أي دسـتقبل، ولا أي حاضــر
 الزمـن يمضـي علـى نحـو متماثـل، والتأكـد مـن أنـه لا يحتقـن هنــاك وِّ الخلـف، يِّ الذاكـرة. مـن يفعل، يبـني علـى نسـيانه الصـحـي، وهـو
 مـن يبـدأ يفعـل. ـٌِ الفعـل دومـا شـا شـيء مـن الإكــراه؛ إنـه يتحـرر مـن الإصـرار والمثابـرة، ولا يكتفي بالاندفـاع والانجـــابـاب فـحسـب، بـل
 الإجاطـة مرغوبـه، لكـن لا يمكـن تلافـي بعـض التهـور والإهمـال. إذا أراد المـرء أن يفهـم كل شـروط فعلـه ويفـدر جميـع النتاــــج، فلـن ينتهي


 مـن نتائـج لا يـكـن توقعهـا ، لكـن مـع بدا يــة صريحــة.
البدايـةُ الـتي يبـدأ بهـا المـرء


 راينهـارت كوزيلـك Reinhart Koselleck : أفـق التوقّـع يســيطر علـى

 ملحوظـة تختلـف باختـلاف الحقبـة الزمنيـة. كانـت الإحالــة على الماضـي بٌِ الزمـن قبـل الجديــد أكتَر سـيطرة. كان يُعمـل بهـا ثبتـت

صـلاحيتـه، أي النتاليـد الـتي يسـعى المـرء جهـده كـي لا ينفـك عنهـا . وعندمـا كان هنـاك تَجديـد، كان يُفسـَّر على أنـه إعـادة إنتـاج للقدـيـم.



 اهتمـام بتجـاوز الحاضـر . وهـذا لا يضـرّ بيدايتـه الـتي لا تعبـأ بشيء. العكس هـو الصـحيـح.
 مـن وظيفتـه المحضـة. الفعـل، والبدايـه، والحـريـة، كلمـات متلازمـهـة. إلا أن الإنسـان يُعـرَف أيضًا بأنـه كايـن محـدَّد كليًا بـلا حريـة. وهـذا

 أن الحـدث المعـني تسـيطر عليـه الضـرورة. قَبـل أن تكتنــف العلـوم الطبيعيـة لنفسـها مجـال الضــرورات، كان تصـور اللّه يســأتر بهــذا المجـال . الله هـو السـيد على الزمـن، كل شـيء يحـدث بضـرورة نصـدر
 هـذا المنظور وهمـا (وكذـلـك هـن منظـور أبحـاك الدمـاغ اليـوم). ليس بوسـعنا الشـروع بفعل شـيء بأنفـــنا لم يكـن محـدّدًا قبـل ذـلك بوقَت

 نشـيده الشـهير يٌ الفصـل الحـادي عشـر هـن كتـاب "الاعترافـات"
 لفنائـه يحـيـط بــدى زمــني كا مـل: فهـو يُحْضـر النشـيـد مـن الماضـي،

مـن الذاكـرة، ويلقيـه ـٌِ الحاضـر، ومـا يسـتمر فــترة محـددة، يهتـد



 يعـرف كل الماضـي والمسـتقبل، مثــل نشـيد وحيــد أعرفـهـه تمامًا،

 يفعـل المغـني بنشــيده. يعـرف المفـني نشــيده. لكـن فيمـا يخـص نشـيد الله، فنـحـن جـزء


 يتذكـر فيلم "ماتريكس" الـذي يعـالج النـاس الذيـن يعتـبرون أنفسـهـم

 بهـمَ أدوارُهــم.

قَد يكون لتصـور أنتـا نشـيد الله تأتير محبّب بـادئ الأمـر، إلى أن


 ومقـر" الأسـاقفة، كان مريضًا علـى شــا المـا المحاصـريـن الفرفـة، أمـر بكتا بـــة أربـع مزامـير للتوبــة علـى رفَّ وتعليقهـا

Augustinus: Bekenntnisse, S. 330

على الجـدار لكـي تكـون أمـام ناظريـهـ دائمـا ، ويسـتطيع قَراءتهـا مـن






 مغلقًا، ويمكـن القـول أَيضًا إنـه غـدا سـجنـًا .

 ويصبـح قَابـلاً للحسـاب. إذا كان الحـدت الراهـن X X يقـود بالضــرورة إلى الحـدث Y، يكـون المسـتقبل قَد تَحـدَد بالحـدت Y Y ســلفًا .
 العمليـات السـببية والسـيطرة عليهـا تقنيًا وتكرارهـا ، يتوهـم المـرء أن
 هــو زهـن العمليـات والآلات، بخــلاف الزهــن المنفتـح الــني يرتبـط بتجرية الحرية.

عندمـا أفَرر الآن الشــروع بفعـل محــدّد، ســيكون بهقـدوري بعــد

 كثيرة، مـن غـير أن يلحظهـا بالتفصيـل. لكـن يجـب أن أقـرُرٌ انطلاقًا مـن أسـباب ودوافـع. التفسـير تعليـق لاحـق علـى الفعـل الـــي يتغلـب بنظـرة اســتعادية على الوضـع المفتـوح الـذي يشـرع فيـهـ المـرء بفعـل

مــ . غالبًا مـا يخـدم التفســير تبرئــة النفس. هنـا فعـل أحدهـم، وبعـد ذلـك تشـرح علـوم النفـس والبيولوجيـا والا جتهـاع أن مــن يفــل لمٍ
 على أنـه فعله الخـاص. هكذا يتحـرر المـرء مـن المسـؤولية. يؤتـر هــا


 كان - عندمـا يجـب تحهـل المســؤولية وحهـل وزر النتائـج. وٌِ الوفَت الحاضـر، نحـن بصـدد فكت شـيفرة برمجياتنا الجينيّة.
 بالاعتمـاد على DNA، والقيـام بتفيـير برمجيــات مادتــا الوراثيـة. أليس هـذا دليـلأ على التـتـريط التام للإلنسـان، أي علـى فقـد حريتـه وقد رتـه على البـدء بالفعلو كلا، لأنتـا لا نتملص هـن فَـرار مـا الـذـي
 وِّ محيط المشـاريع الكبرى الجينيـة التقنيـة. لا يمكن على الإطـلاق برمـجـة حريــة القـرار.

نحـن كائنـات تســطيع البـدء بنفسـهها، ولــذا نســأل أيضًا عــا الــن البدايـة، عـن الكيفيـة الـتي كانـت عليهـا البدايـة مـع الـذات، ومـع الــالـم

عمومًا .
نبـدأ أولًا بالاهتمـام الجينيالوجـي، أي بالســؤال عـن الأصـل
 زيبلـنه لفيتشـاروف Sibylle Lewitscharoff، بوجـه حـق، "فوضـى التناسـل"(30) الراهنــة. مــن المفـترض أن البشـر يشــعرون الآن، وسـوف
 الأجســاد ـ وهـؤلاء كانـوا ـِْ السـابق هـم الآبـاء، ومـن المحتهـل
 الأمهـات البديـلات، أو تقنـيـي التـاسـل، أو بنـوك الجينـات - إنسـانًا
 يشـكك كثـُـفُ المصـير الجيـني والإمكانـات الجديـدة لتلافيـه بالمواقَف التقليديـة مـن المتاح وغير المتاح، ومـن المـوت والمـرض، ومـن

المصادفة والضرورة.
وفضــلاً عـن ذلـك، تتفـير أيضًا العـلافَـهـة بالزمـنـ. إذ يبـدو زمـن الحيـاة برمتَّه أشـبـه بفـترة صـلاحيـة منتَج يمكـن تحديـده جينيـًا
 يُنظـر إليـهـ مـن منظـور الرغبــة وِوْ إنجـاب الأطفـال. الكلمـة الكـبرى
 إذ كيـف يتعــن أن تكـون لهـم أيضُـا . البعض منهـمَ مــع رغباتـه هِو
 والنسـاء المستعبدات لأجـل الإنجـاب، هـؤلاء هـم المبتدـــون. ومـا يُنتـج

 ذلـك، إذا أراد المـرء ألا يخفيـه عنهـ بحيـاءـ وهــا وهـا بالتأكيــد أيضًا سـلب أولي. ذلـك أن إرادة المعرفـة ليسـت غـير الاهتمـام اللــح بمعرفـة كيـف ابتـدأ المـرء.
 الســاء أو وٌِ أســاس العـالم. اكتشــف الإيهـانُ المسـيـحي والميتافيزيقـا


خلق الله السـمـاء والأرض... خَكَق من العدم Creatio ex nihilo، وهي






 تفسـها بذاتهـا ، بـل تعتمـد فِ ذلـك على التدفـق الدائـم للنعهـة . هــذا
 مبدأ الأنطولوجيـا المسـيـحية على النحـو التـالي: أن تغـدو محبوبًا هـو
 المسـيحي، ويعوض على هــنا النحـو الإحسـاس الكئيبـ، بـأن قلـة قليلـة مـن بينــا فقــط تخـص الآبـاء الحقيقيـيـن. غـير أن الشــجاعةه تـزداداد،

 لعبـة العالم، حتى تتمكن مـن الاسـتمرار .
 نظـرة بـاردة علـى الطبيعـة، وعلـى إنتـاج الحيـاة. كيــف نقـوى علـى
 كائنـات لا تـزال تحتاج إلى الحـب ولا تسـتطيع التخلـي إلا بصعوبـة عن

 والشـعور بأنـه يحملنـأ

يِن الوافـع، تتطلب شـجاعة البـدء بشـيء مـا ثقــة أسـاسـيـة. يجـب

 هاويـة، ذلـك الجسـر الـذي لا ينشــا إلا عندمـا يعـبره المـرء. الأمـر
 أخـذه علىى نفسـه هـو بالـذات. يهكن تعريف جـزء ضـخـم مـن التقليـد الفلسـفي بأنـه مشـروع، يتجـرآ مـن خلالـه الـروح الإنسـاني علـى ثــــة
 إيمانويـل كانـط مـرةً على طريقتـه الغريبـة هــنا التوتـر بـين إمـكان البدء وبـين أن يكون قَد ابتـدأ : الإنسـان مواطـن أرضـي، أســاس بدايته فعـل أبويـه، وهـو فعـل يرقَى وٌِ الحقيقـة إلى مصـاف جريهــة نكـراء، لأنهـهـا
 يجـب أن تُفهـم صرخـة الطفـل الحديـث الـولادة تعبـيرًا عـن الاسـتياء.


 مـن تقريـر مصـيره، وتخلصـه مـن تقريـر الآخريـن لمصـيره. وهـنا يقوم


 أبـدأ بنفسي. ولهـذا يصـف كانـط أيضًا يقظـة العقـل، والأصـح إيقاظ الـا العقـل، بأنـه الـولادة الثانيـة. إن مـن يـرى الآن نـورَ العـالم لم يعـد قادمـًا فسـرًا، بـل هـو مبتدئ يسـتطيع بنفسـه البـدء.

Immanuel Kant: Die Metaphysik der Sitten (1785/97). Werke Band VIII. S. 394 und Band XII, S. 682

هـو يبـدأ بنفسـهـ ت تكمـن الصعوبـة برمتّهـا وٌِ هـذه الـ "نفسـه" . وهي




 رهنـًا وبوصفـه فرصــة. وهــذه مشـكلة، ذلـكـ أن علـى المـرء أن ينهض



 لا يمكن تحمـل عـبء هـا ينبغي أن يؤخـذ . قـد يحـدت آن يتحـــل المـرء فـوقَ طاقته بمعنى الكلمـة المضناعف. ومـع ذلكك، لا يبقى لـه مفـر مـن
 بنفسـه، على الرغـم مـن أنـه لُم يكـن يقـوى على بداياتـهـ الخاصـة. وٌِْ عصرنا، كانت حنّة أرنت Hannah Arendt على وجه الخصوص هـي النتي رسمـت، بعـد آن كتـب لهـا النجـاة مـن الهولوكوسـت، الخطوط العريضـة لفلسـفة البدايـة. وهـي فلسـفة تحـمـل وِْ طيَّانهـا، بالمناسـبة أيضًا ، آثـار حبِّهـا لمارتـن هايد غــر Martin Heidegger. كان هايدغـر
 يخـطّ فلسـفته ـٌِْ الاسـتباقَ نحـو المـوت. ردَّت حنَّة أرنـت الـتي أفلتـت
 تقـول بالاسـتباق نحـو النها يـة بفلســفة الاســبـاق نحـو البدايـة، نحـو البـدء. المعجـزة الـتي تقطـع دائمـًا وأبـدًا سـير العـالم ومسـار الأثـــياء

الإنسـانية وتنقَذهـا مـن الهـلاك... هـي يٌِ النهايـة حقيقـةُ الـولادة،
 ومعهـم تولـد البدايـة الجديـدة التـي يستطيعون تحقيقهـا بأفعالهـه، بحكـم كونهـم قَـد ولـدوا(32).

عنـد حنَّهَ أرنـت، يقـود طريـوَ مباشـر مـن الفهـم الأنثروبولوجـي




 لضمـان إمـكان البـدء الخـاص لـكل منهـم. قواعـد اللعبـة والتقيـيـدات والالتزامـات ضروريـة. لكـن ولأن كل واحـد يجـب أن يكون بمستطاعـه أن يبـدأ مـن جديـد علـى طريقتـه، يبقـى علـى الرغــم مــن الإجهـاع

 مشـترك مـن دون فَسـر ويشـارك ـٌِ التَرار، يجـب أن يبقـى الاختـلاف


 على الـدوام. كمـا ينطبـق على الديمقراطيـة أيضًا ، أنهـا لا تعيـش إلا


 Hannah Arendt: Vita active, S. 243

الـتي تسـعى إلى معالجـةَ العـالم انطلوفًا مـن نقطـةَ هـي النهايـهَ لهـذه البدايـات المنطلفـة مـن الحـريـة.

زمـن البدايـة - إن حالفـه الحـظل نوعًا مـا ـ لحظــة مشــرقَة، لأن المـرء يشـعر بالارتباط مـع الـزمـن. زمـن البدايـة هـو زمـن الفـرد الـذي يكتشـف نفســه بالـذات، وحمســك بالمبـادرة، تـاركاًا وراءه دفعـة واحـدة كل هــذا الوخـهم القديـهم، علـى حــِّ قـول كارل مـاركس. يتحـرر زمـن البدايـةَ مـن محظـور المُجتمـع ويتيـح حـدُس تضاريـس حيـاة جديـدة.
 مسـارات الاجتماعـي. لكـن هنـاك ينتظـره زمـن الهـمٌ.

t.me/soramnqraa

## الفصل الثالث

 زمن الهه")"





الهـمٌ (العنايـة) واسـطة إدراك الزمـن. العنايـة تعبر النهـر. هـمّ هايدغـر: السـقوط يِ العـالم وتجنـب الــوت. الهـمٌ بوصفـه معنـى

 مجتمــع المخاطـر. عـودة الهـمُ القديــم.

حـاولُ التركيـز مـرة واحـدة على الزمـن حصـرُّا، لكـي يكون أمامـك








 الصـخـب الداخلـي أو الشـعور بالـحركـة. علـى المـرء أن يهتـم دائمـا


 هــا التوتر القصـدي الـذي لم يتوجـه إلى شـيء بعـد أو لم يعـد يتوجـه إلى شـيء، بوصفـه زمنـًا .

الزمـن الـذي لا نسـتطيم أن ندركـه خـارج أنفسـنا بصـورة خالصـة (أي بـلا أحـداث)، يتتحرك فينا بوصفـه هـذا النوتـر القصـدي بالـذات الـات



 قَرونًا مـن الزمـن. لكن وعينا لا يعمل على هــنا النحـو إلا وِوْ حـالات

 هـي بالدقـَه هـذا القلقَ وهـذه الحركيـة، وهــا النـوع مـن العـلاقَـة.

 هــه الإحالــة الزمنيـة الـتي يمارسـهـا الدازايـن بفعاليــة التزمــينـن سـختر البعـض مـن هــا التعبـير أيضُـا . إلا أنـه تعبـير يصـفـ بدقـة
 إنتاجـهه. التزمــين ذو توجـه مسـتقبلي. يسـابق المـرء يو أثتـاء ذلـك

 تحديـده العنايـه بأنهـا واسـطة إدراك الزهـن. فأكثـر مـن نصـف كتاب "الكينونــة والزمـان" هـو تحليـل دهَيـق لعـلاقَـة العـالم مـن وجهـهة نظر العناية.

وكمثال على تفسـير الـدازايـن الإنسـاني بوصفـه عنايـة، يستشـهـهـ هايدغـر بحكايـة خرافيـة لـ هيغينـوس Hyginus حيـت تظهـر العنايـة

بوصفهـا شـخصيةَ مجازيـة. العنايـة، وهـي يِّ اللاتلينــة، كـورا cura، تسـير فـوق النهـر، وتـرى مملكـة أرضيـة غنـيـة بـالأصوات، وتشــكـل منها



 هـي الـتي أعطـت المـادة. اتخـذ المنتخاصمـان حَكَمًا بينهـهـا زُحَل الـذي أعلـن أن جوبيـتر الـذي أعطى الـروح سيحصل بعد المـوت على الـروح، وسـتحصل الأرض علـى المـادة. أمّـا وأن "العنايــة" هـي الــتي شـكـلت أولا هـذا الكائـن، فيمكـن لـهـا أن تمتلكـه، طالما بقـي هـذا الكائـن

 قَد تأثـر بهـذه الحكايـة الخرافيـة وِِ مشـاهد الفصـل الأخير النتي ظهـر

 الشــوقو ويعـن: إذا اســوليت علـى إنسـان مـرةً/ لـن ينفعـه العـالم
 بـؤس/ فإنـه يؤجلـه إلى يـوم آخـر/ فهـو لا يـيـش إلا ـِــا المسـتقبل/ وهكــا لا يـنتهـي أبـــاًا (36).
 يمكـن التنـبؤ بـهـ يهتـم الإنسـان بنفسـه، لأنـه يِطـــع إلى المسـتقبل ولا


Heidegger a.a.O., S. 198
Johann Wolfgang Goethe, Faust II. Verse I1384, 11453 f., 11462- (36) 66. Munchner Ausgabe Band 18.I, S. 328, 330
 أن يعـرف كيـف تتطـور الظـروف الـتي يتوفَف عليهـا أمـر مـا، أو الـتي

 يصلني بعد خبر حدوثـه. تتوجـه العنايـة صـوب مـا سـيأتي. ووٌِ ذلـك



 لمسـاعدة شـخص آخـر ماليًا أو خلافـه. إلا أن الأمـر يختلف ِِّ العنايـة بـ شـيء مـا ـ هنـا يقفـ هـذا الشـيء تَـــت تهديد سـيطرة الزمـن الـذي




 يهيـئ للهـومو إلا مـا كان مـن الماضـي ويتواصـل تـأثيره وِّ المسـتقبل؛ كأن
 بــرارة، أو أن يتوجـب سـداد ديـون أو أن يكـون القصـاص أص وشـيكا .



 يعـرف المـرء تحديـًا إن كان لا يـزال هـو الشـخـص الـذي يراهـن عليـه

أو أنـه الشــخص الــذي تخلْـت عنـه ـ إذا تعلـق الأمـر بذـــك - جميـع أرواحـه الطيبـة.

يصيـب تحــول الزمـن وتبـلـل الظـروف علـى نحـو بالــغ هــنه


 الرغم مـن التجـارب والانطباعـات المتنوعـة عمومًا ، وتبقى تفسـها ولا



 داخلمي يوجـد الوعي، وهنـاك يٌْ الخـارج يوجد العـالم الـذي نصادفـه

 العـالم، وفِف الأشــياء والنـاس.
 اليوميـة يٌِ كل فعـل إدراك. إذاً، حـين أدرك شــخصيّة أخـرى، فأنـا
 هــذه العمليـة تحــت مفهـوم التقليـد والمحـاكاة. موهبتــا وٌ المحـاكا


 تمثـلاتـي ${ }^{377) ، ~ ك م ـ ا ~ ي ق ـ و ل ~ ك ا ن ـ ط . ~ م ـ ع ~ ذ ـ ـ ـ ك ~ ي س ـ ا و ر ~ ا ل م ـ ر ء ~ ا ٔ ح ي ا ن ً ا ~ ا ل ه ـ م ٌ ~}$ Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft (1781). Werke Band III, S. 136

بأنـه فــد يضيـع -فِّ الموضوعـات أو الأثـخاص هنـاك يِّ الخـارج، ولا


 هانـز بلومنبرغ Hans Blumenberg على الصـياغـة البسـيطة المدهشـة لحقيقـة الوعـي الذاتـي الصامــد : امتـلاك الأشــياء يتضمــن وجـوب ألا تكـون (38) . فِ2 أَيـة حـال، تُفهـم هـذه الفكـرة خطـأ، عند مـا يعتبر المـرء
 يجـب أن يحصـل الكثتير حتـى ينجـح هــا الامتـلاك بوصفـه راحـة مـن وجـوب الكينونـة. وهــا لا يأتينـا بالفطـرة، بـل هـو جـزء مـن الإنجـازات الحضاريـة المهولــة الـتـي يتعيُّن أن يمتلكهـا كل كائـن حـيّ مـرة أخـرى. قَمنـا حتى الآن بتتبع فُكـرة كيـف يهكـن على العمـوم أن تحافـذ الـذات المههومـة على نفسـها ، ولا تضيـع نفسـها وِنِ العـالم القلق. هــذا هـو الوجـه الأول، وإليكـم الآن الوجـه الثانــي:

لا تصمـد الـذات بمرجعياتهـا الغريبـة الحاضـرة فخسـب، بـل تصهـد - وهـذا هـو المدهـش أكثـر - بالـذات الـتي كانـت وبالــذات



















 لا يوجـد مـن دونـهـ ـ التوتـرات الـتي تنشـأ مـن مثـل أفــال الوعـد هــنه ومـن الاتفافَات وغيرهـا ، تتنتمـي إلى زمـن الهـمّم.
زمـن الهـمّ هـو الزمـن المفتـوح الـذي يعـاش بوصفـه زمنًا لا يمكـن



 لايقـــن. حتَى عندمـا يكون حصـول الأحـدات مؤكداً، يمكـن أن يبقى

 الخطــ، ، أو إن كان يسـتطيع احتمالـه، أو يتجــاوزه بحسـن التصـرف.

مـوت المــرء مؤكّد . أليـس هــذا سـببا للهـمُّك لحظتـه غـير مؤكـدة. Eurip- لهذا السـبب يقلق المـرء. طبقًا للنسـخة التي نقلها يوريبـيـد ides عـن أسـطورة بروميثيـوس، لم يعـرف البشـر الأوائل أنهـم سـوف







 إمـكان الريبـة بالأجـل الخـاص هــا، علـى أنـه خصوصيــة الدازايـن الإنسـاني.


وِ الحيــاة.

لكـن تحديــداً لأن الإنسـان منفتـح علـى موتـه المســتقبلي، يؤنــر فــه أيضًا المــل المضـاد : الهـروب، الوقوع عِّ عالم الأشـياء والمنتجات الا



 وليس إلى تحهـل هـذا الوجود الصعب. هـذه المفازلـة هـع مـا هـو قائـم

أمـر شـديد الأهميـة، كيـلا يُضطـرَّ إلى تحمـل صعوبـات الوجـود ـ فعلى هــذا النحـو وحـده يتضـــح أن الإنسـان يـرى نفســه بسـرور بوصفـه مجـرد

 على وجـه التقريـب كنظـام عصبونـات أو تجمـع جزيئـات أو مرحِّـاتلات Relais


 الزمـن. علـى الرغـم مـن أنـه يرتـد مـرارًا وتكـرارًا إلى نفسـهـ، إلى







 يتخلىى عنها عنـد اتخاذ كل فَرار. إلا أن هـذا لا يمكن تفاديـه، إذا مـا أراد المـرء الوافَع، ولم يكتـفِ بملكيـة الخيـــــرات.

 علىى لسـان إحـدى شـختصيات مسـرحيته . هــذا هــو التهكـم علـى

إنسـان الممكـن الـذي يتفاخـر بــان أفضـل مـا لديـهـه لا يـزال وٌِ جعبته،



 تعـني الأصـالـة عمدم الهـروب إلى الإمكانات، بـل اتخـاذ قـرار التـحقيـق بـكل مـا فيـه مـن المـخاطـر، بمعنـى: افعـل مـا تشــاء، لكـن مـا تفعلـه،،

افعلـه بصـورة تَامـة.
تعـد الأصانـة المفهومـة علـى هــنا النحـو جـزءًاً مـن الأخـلاق
 للحيـاة بوصفهـا حيـاة تنطـوي علـى خشــــية واهنمـام، لأنـه يمكـن أن
 الأصصالـة الفريبـة للحـزم، كمـا الحـال عنــد هايدغـر الاهتمـام يُنشُـُط الإنسـان ويدفعـه إلى العهـلـ ـيجـب عليـهـ، مـن الآن فصاعداًا، أن يهتم بشـيء مـا على الـدوام. ويغـدو العـالم الـذي يحيـط

 نهايته. لكـن قبـل ذلـك يمكن للأمـور أن تكون مختلفـة عمـا يفكـر بـهـ المـرء، ولهـذا السـبب لـن ينتهـي أبـداً مـن الهـهُ.
 يبقـى. فكـر روسـو، علـى سـبيل المثـال، أن نبـع معطـم الهـهـوم سـوف ينضـب ويجـف عند مـا تختفـي الملكيـة الشـخصيـة؛ إذ مـا الـذي ليـس لــه صلــه بتعظيـم هــذه الملكيـة والدفـاع عنهـا

قَبل بعض الوفَت اســتطب الألسـني الإتولوجـي دانيـيل إيفريـت

بتقريـر حـول قبيلـة أصليـة ـِوْ حـوض الأمـازون الاهتمـام العـام. تحــت عنـوان "الشـعب الأكثـر سـعادة"(42)، وصــف
 مـن إنجـازات الحضـارة الحديثّة، واحتفظت بلغتهـا الخاصـة . الســــة الـتي تميـز هــنه اللغـة هـي أن النّحـو فيهـا لا يعـرف أيـة اختـلافـات
 لأنـه يرتبـط مباشــرة بالحاضــر، لكـن لا يمكـن تركيـب التتــابكات
 الحاضـرة تعتبر ـ بحسـب إيفريـت ـ مـن بــن الأسـباب المسـؤولهة عـن



 الجيـني للخـبرة الزهنيـهـة والهـمْم.

يمكـن عـرض الحقـب الزهنيـة لتاريـخ الحضارة من منظور الأهمية


 الوقايــة أو الحيطــة

ـٌِْ الحقـب السـابقة، قبـل القـرن الثامـن عشــر تقريبًا ، رأى المـرء

 مجـال خبـث البشـر المعـروف: السـرقة، والحـرب، والســبـب والنهـبـ،

والاسـتغنلال، والتعذيـب. لهـذا يجـب علـى المـرء أن يقـلـق ويأخـــ
 طريـق القـوة الواضدحـهَ، أو عـن طريـق التدابـير الاجتما عيـة العقابيـة الحيطـة المتلـى. أمـا إزاء أضـرار الطبيعـهُ (مـن طوفانـات، وفـترات قَحـط، وأعاصـير) فـكان مـدى الفعـل محـدوداً ـ بنيـت سـدورد لمواجهـة الفيضــان، ومنشـَآت مائيــة لمواجهـهـة القحـطـ، ومـورس نـوع مــن إدارة مبتكـرة للهخـزون. وِفٌ كتير مـن الأحيـان لم تسـاعد إلا الهــلاة. كان
 عندمـا لم يكـن بالإمـكان تلافـي مشـكلة دنيويـة علـى نــــو آخـر. إلا أن المـرء تُحمّـل مقابـل ذـلـك هــمٌ خـلاصـهـه.

حمـل العصـر الحديـث سـبيًا جديــاً للهـمّ: المخاطـرة. قَام أولريـش بيـك Ulrich Beck بتحليـل هـذه العمليـة بالتفصيـل بٌِ كتابـه "مـجتمـع
 مصـدره الطبيعـة أو الطبيعـة الشـريرة للبشـر . وهـي لم تعـد منـذ أمـد طويـل تحيـل علـى الله أو علـى مصادفـات عميـاء، ولا علـى أفـــال شـريرة فَصديـة لأفـراد أو مجموعـات مـن البشــر. إنهـا تتشـأ مـن التأتير المتبـادل العـادي والمعقـد لأنشـطة تـزداد قـوة تقنيـا ـ لكـن ولأنـه ليـس هنــاك مــن طبيـب أو صيدلانـي هســؤول عـن هــذا النـوع مـن التعقيـد وتأنيراتـه الجانبيـة، يقـع المجتمـع بأكملـه تَحـت منظور مقلـو

 موجـود فعليًا ِِْ حـدث خطـير جـداً .

Ulrich Beck: Risikogesellschaft
 والتصورات المبلية التي يعتمد عليها إدراكنا لأي موضوع. |المترجم|

المخاطـر هــي العواهَب الجانبيـة غـير المقصـودة للفعـل. يتحهـل مـن يقـوم بالفعـل المخاطـر، ويأهـل ألا تصيبــه مباشـرة بسـوءء ت تشــكل مخاطـرة شـخص مـا خطـرًا على شـخـص آخـر • على سـبيل المنال، هٌِ
 مـن دون ذنـب للخطـر . فــن يقـوم بالتجـاوز هـو مــن يخاطـر ، ويجـرّ

 مسـؤوليتها . كلاهمـا ينقصـه التوقَع، أحدهمـا مذنـب والآخـر بـريء. وفـق هـذا النــوذج، تعمـل عـادةً جماعــة المخاطـر .

الآن يمكـن الزعمه، أن المشـاركة وِو حركة السـير وِّ الشـوارع تنطوي


 الأســاس التشـريعي لمجتمــع المخاطـر . ولأن الأغلبيـة هنــا ـِ فِ البـلاد
 الإنتـاج الخالقـة للرفاهيـة، والمحفوفـة بالمخاطـر (أضــرار البيئـة، نـدرة









قَد يظهـر مـا ينقــن حينمـا يكـون الخطـر، كمـا يقـول هولدرلــــن.


 الاجتماعـي (الدخـل، فـرص العمـل، الأمـان الاجتماعـي)، وفَـد جـرى

 مشـتركة. وهنـا يسـتعر السـجال حـول السـؤال: كـيـف يمكـن توزيـع

 والتسـليح العـالي العسـكري، والبـؤس المتزايــــي لالإنسـانية الـتـي تعيـش خـارج نطـاق المجتمـع الصناعـي الغريـي - وكيـف يهكـن درؤهـا وإدارتهـا وشـرعنتهـا $\uparrow$


 المسـتقبليـه بوصفهـا قضـاءً وفـدرًا أو مصـادفـاتـا أمـا اليـوم فينظـر باهتمـام إلى مســتقبل يواجـه المـرء بعوافـب الفعـل (أو عـدم الفعـل)، المقصـود منـه وغـير المقصـود بالد رجـهة الأولى. يغــدو المســتقبل، مـن
 على الماضــي أيضًا ، شــريطة اسـتمرار تأنتيرات الفعـل الماضــي. وهكـنا قَـد يحـدت أن تصــادف أحدهــم عواقَب أخطـاء الماضــي
 المخاطـرة لا تشــكل عودتـه مخاطـرة.

يعـزز عمـقُ التدخـل المهـول للفعـل الاجتماعـي التقـني تأثيراتـهـ
 الــني يصنعـه الإنسـان. علـى الرغـم مـن ذلــك، لا يـزال المسـتمبل مفتوحـًا ، إذ يمكـن لحالــة الخطـر أن تظهـر أو لا تظهـر .لا تبــدّد أي



 منظومـة الرعايـة الشـاملة هـذه القـول: حيثمـا يظهـر مـا ينقـذ، يـزدداد الخطـر . الأمـر يتعلـق بنمـو الهمـوم پِ فلـب الظـروف المريحـة . يغتـمّ
 بقلقَ أكبر لأن المـرء يكون وٌ غضـون ذـلك قَد اعتاد الـترف والـدلال. يعـد الإرهـاب أيضًا ، منــذ بعض الوقتـ، جـزءًا من المـخاطـر الكونيه،
 الطبيعـة الشـريرة للبشـر . مـا يغيـب وٌِ الإرهـاب هـو إمـكان حسـاب الأعمـال الحربيـة. العدو غـير مرئي. يظهـر فجـأة، ويضـرب. لا يريـد الإرهابـي القتـل والتدمــير فحسـبه، إنـه يريــد ـِوْ المقـام الأول نشـر



 نشـره على نطاق واسـعـ يجـب حظـر نشـر أخبـار الرعب على غـرار
 يخالـف واجب الإعـلام، والمتعـة الحسـية للجمهور، والمصـالح التـجاريـة

لوسـائل الإعـلام. على هـذا النحـو يحصـل التـحالـف غـير المقـدس بــن الإرهـاب ووسـائل الإعـلام الـتي توضـر الشـعور بوجـود الخطـر وِّ كل
 ذات مخاطـر عاليـهـ. وحتى لـو أن احتمـال تعـرض هــذه البـلاد لعمـل


 يكـون المـرء مسـتعدًا لدفـع هـذا الثمـنـن



 حقيقـة تتامـي المخاطـر البيئيـة والاقتصاديـهة والماليــة والإرها بـيــة
 المتخاطـر. المخاطـر هـي أصــلاً أخطــار وأضـرار وحـوادت يهكـن آن تظهـر بوصفهـا عواقـب جانبـــة غــير مقصـودة لفعـل مـا، ويتعـــنـن تحمّلهـا وِ كل حـال. غـير أن نطـاق اسـتعمال مفهـوم المخاطـرة فَـد اتسـع خــلال ذلـكك علـى نحـو كبـير ؛ فهـو لم يعـد يحيـل علـى مجـرد نـوع مـن فعـل خطـر حافـل بالحـوادت والإصـابـات. الشـخـص


 بعد ذلك أي وظيفـة، لا مفـر لـه مـن أن يُصنتّف نفسـه حالـةُ تنطوي

> علــــ مخاطـرة.

Goethe: a.a.O., Verse 11426 f., S. 329

تحـول هماثـل يتعـرض لـه البشـر وِ حـالات المخاطـرة وٌِ مجـال الصحــة. تُـــّ شــركات التأمــين وروابـط الأطبـاء ومراكــز حكوميــة
 جديدة: حـالات حمـل خطـيرة، وأطفـال وِ خطـر ، واسـتعداد لأمـراض مـن شـنى الأنـواع. مـع تتامـي المعرفـة المزعومـة للمـخاطـر تصبــح

 تلافـي المخاطـر المتورم• وإذا لم يتخـذ المـرء هنـا الإجـراء الـلازم، يكون هـو نفسـه حالـة محفوفـة بالمخاطـر ، ولـن يسـتطـيع التهـرب مـن النظـر


دقيـق بهـا فيـه الكفايـة.
 المتخاطـرة. فٌِ الولايـات المتحــدة الأمريكيـة بـدأت شــركات التأهـــن
 وفـقَ الطلـب آخــنٌ ِوْ الازديـاد . هنـا ينتظرنـا الكتـير. ســيكون مـن الممكـن شــراء خصائـص فيهـا بـراءات اخــراع مــن بنـوك الجينـات.

 قبـل الـولادة، المعيـارَ لحيـاة لا تليـق بالحيـاة، وهـو معيـار الــتخدمـه



 ابتعيت خصائصـه. وسـوف تُرفـع قضايـا يشـكو فيهـا أطفـالٌ أباءهـم

ويطالبـون بالتعوـضض عـن الأضـرار بسـبب نـوع الصناعـة الرخيـص جـدًا، أو أطفـال ـ وهـو هـا سـبق وحصـل مـن قبـل ـ لا يتالاءمـون مـع

 خطـيرة علـى نفســه وعلـى غـيره. وـٌِ كل الأحـوال، يدخـل وٌِ مجـال إنتاج الإنسـان عن طريـق الإنسـان نوع جديد مـن الرعايـة والحيطـة. مهنيًا ، تُعنـى شــركات الضمـان بأمـر الرعايـة والحيطـة . تُحتسـب









دشـنت حسـابات المخاطـر مدخـلاً جديــاً نحـو المسـتقبل، وتســــع أيضًا بنظـرة جديـدة علـى الحاضــر . وهكـذا يـكــن، انطلافًا مـن التكاليـف المحتملـة المترتبـة وٌِ حالـة المخاطـر، احتسـاب مقـدار غـلاء الحاضـر . ونحـن، منــن الخطـط الإنقاذيـة للاقتصــاد المـالي، نعـرف،

 المـرء آن يقـرر حقيقـة إلى منـى لا يــزال بمســتطاعها التحمــل، وإن لم
 فْجـأة هـا هـي الفـوة المفجــرة للنظـام الـتي يمكـن أن تكمـن وٌِ منظـور

المخاطـر . فــــن يُقَدٍر المـرء مسـتقبلاً ٌِِ الحقـل المفهومـي للمـخاطـر،









 علىى العالم. وأنـا، بشـتى الأشـكال المتبدلـــ، أُمـارس عنفًا مـروِعًا .











مـن هـوهـهـ.
Goethe: a.a.O., Verse 11391, 11410 ff., S. 328 f.
(47) الليهورات (Lemuren) يٌ فاوست غوته هم أشباح الموتى من أشرار الناس . المترجم|

الذفصل الـرابـع
الززمن الا جتتماعي

مـا الـذي تقيسـه الساعة؟ سـيرورات حركيـة منتظمـة تقيس سـيرورات غـير منتظمـة. السـاعة بوصفهـا مؤسســة اجتماعيـة. إيقـاع زمـن
 التواصـل بٌِ الزمـن الحقيقـي. هاتـف بروبــت والأصــوات مـن عـالم
 المخـزَنـن

 يمكن أن نقـول ببسـاطه: الزمـن هـو مـا تقيسـه الساعاتـ الكـن مـا









 الإنسـان بتركيـب السـاعات الميكانيكيـة، يفِ البدايـة سـاعات العـجــلات

مـع ثقـل وتثبـيـط، ثــم بعدتــنذ، منــن القـرن الســابع عشـر، ســاعات البنـدول الأكتـر دقـةـ ـ لكـن يبقى أن الأمـر يتعلق دائمًا بعمليــات حـدث
 فَادت تقنيـات القيـاس الـتي تـزدادد دقتهـا أكتـر فأكتـر إلى أن يحصـل خلط يِّ الوعـي العـام بـين الزمـن نفسـه والأدوات التـي يُقَاس




 بهقـدوره حسـابه، يجـب أن تكـون هنـالك أحـدات، حتـى ولـو كانــت






يجتمـع الزمـن والعـدد معًا لـدى أرســطو . بالنسـبـة إليـه، يهكـن وصـف الزمـن يِّ سـلسـلة مـن النقـاط القابلـة للحسـاب، والـتي تكون كل مـرة سـابقة أو لاحقـة. إذا كان الزمهن - وفتق تعريـف أرسـطو - هـو
 يجـب ألا يختلـط مـع القـوة الـتي بحكهـهـا تجـري الأحـداتـ الـا وبهـذا يتضــح لنـا هـذا الخطـأ مـن خــلال اللغـة. يسـتعمل الزمـن بوصفــه

Aristoteles, Physik IV, II, 219b, 219b, 219b. Zit. Ritter et al.: Historisches Wörterbuch der Phylosophie Band 12, S. 1199

ذاتًا نـحويَّة تقـوم بشـيء مـا وتؤَـر. يهنـح النـحو الزمـنَ طاقَة خلاقَة؛

 وٌِ السـابق كان الحدـيـث أيضًا عـن وفـرة الزمـن. على هــذا النحـو، يختلـط الزمــن الـنـي يحـدث فيـه شــيء مـع تصــور زمــن مـزود هــو

 على إدراك الأحـدات الـني تحـدت فيـه، ولأن مـن الصعب فهـم الزمـن



إذا كان مـن الصعـب فهـم الزمـن نفسـهـ، فالأمـر ينســحب علـى السـاعات أيضُّا . فهي تمـارس، عندمـا توجـد ، سـلطة كبيرة وٌِ الحيـاة



 مـن الفيزيائيـِن الأهـر علـى نحـو صـحـيح. اليـوم نعهـل بتوفيـت عالمـي موحـّد؛ ونحـن، إذ نسـتعمل وحـدات فيـاس الزمـن نفسـهـا، نكـون
 النقديـة العالميـة، يمكـن إعـادة حسـاب مناطـق التوقيـت وحـدود التاريـخ، اعتمـادًا على توقيـت عالمـي موحـد، وتوحيدهــا مـن خــلال معرفـة قياســـةـة.

إن لزمـن السـاعات حكايتـه الخاصـهَ. وقَد بحـث بالتفصيـل على نحـو جيد، ولهـذا يكفـي أن نذكُر بيعض النواحـي المَليلة الـتي تســــح

بإظهـار التأثــير الاجتماعـي لمانــح إيفَاع توقيـت الســاعة. يِّ العصـر الحـدــث أصبحـت السـاعة مسـيطرة، لكـن سـبق أن اشـتكى معاصـرو

 اعَتُبر الزمـنُ المَمَيس زمنًا عامًا ، لكـن، ولأن المقارنــة بالزمــن المقيس
 حتـى قبـل أن تتوافـق الســاعات(49)، كمـا بَيَّن سـينيكا Seneca ـ لم تتأسس السـيطرة الاجتماعيـة للسـاعات إلا مـع توفيتهـا الموحـد الذي
 الحديديـة فٌِ القـرن التاسـع عشـر، حصلـت القطيعـة مـع تتســيق




 الخـاص، ويمكـن أن نتصـور بحيويـة كيـف اعترض النـاس ِِْ الأرـــاف
 أنـهـه لا يمكـن أن تكـون هنـاك جـداول مواعيـد ســر منظمـة مـن دون التوافقَ الاجتماعي على توقَيـت مشـترك. الآن فقـط يكون قَد أضفـي
 وبعـد ذـلك علـى امتـداد العـالم، وحـدات قيـاس موحـدَّة، واتـفـق على أن يكون خـط الطـول صفـر محـور الزمـن، ويمكـن انطلافًا منـه تحديـد التوقِيـت المحلُّي المعني.

يعتبر إضفاء التجانـس الاجتماعي على الزمـن، من خـلال التوقِيت
 الأمـر الآخـر ـ تخصيـص نقطـة زمنيـة محــددة للأحـداث والأنشـطة. بعبـارة أخـرى: يمكـن الآن ـ لأول مـرةَ وٌِ التاريـخ الإنسـاني ــ تكوــن الظاهـرة العجيبـة الـني تتمثل ـِ2ْ دفـة المواعيـد .
كان نظام النقَل إذًا إحدى العتـلات التي تَوَّرت السـاعةُّ بواسـطتها
 كان المـرء يقسـم العهـل بنفسـه يٌ العهـل اليـدوي القديـهم. أمـا عمـال المعامـل فـكان عليهـم أن يتوجهـوا بعملهـم بإيقـاع الآلــة البتخاريــة.


 الـتي كانـوا يعملـون عليهـا فـحسبب، بـل حطهـوا أيضًا الــا السـاعات الـتي تعلو منشـآت المصـانـع. اسـتهدف غضبهـم آلات قَيـاس الزمـن الموجـودة هٌِ كل مـكان، والـتي كانـت قٌِ الوقَت نفسـه رمـوز رقابـةٍ عميقـة. لكـن

 خلالهـا وجـب تنسـيق سـير الحركـة العضويـة مـع سـير عمليـة الآلات مـن دون ثـــرات: تحويـل زمــن الحيـاة بـلا تلكــؤ أو تأخــير إلى زمـنـن الآلــة. يجـب الكثــف عـن أي رصيــد زمـني مههـا كان ضئيـلاً، وعـن فـترات الراحـة غـير المنظـورة وعـن حـالات التباطـؤ، والتخلص منهــا .
(50) نظام تايلـور Taylor System (أو التايلوريـة Taylorismus) هــو أول نظـام
 الأمريكـي فريدريـك تايلـور (1865-1915 م) الـــي طـوَّر هـذا النظـام.المترجـم|

ينبغي ألا يكون هنـاك احتكاك بعـد الآن بـين سـير الآلـة وسـير الحيـاة،
 عصـر الصناعـة الكبرى يعطـي زمــن الآلـة هــا إيقاع الوقَت للمـجتمـع بكليتـه واللأفـراد ـ هــذه المكنـنـة أصبحـت إيديولوجيـا لا تتوقـف أيضًا أمـام العمليــات الطبيعيـة: أُخضــع حديثـو الـولادة سـنـوات طويلـة لنظام تغذيـة مضبـوط علـى إيمـاع السـاعـة، وهـو خطـأ تمّ فيمـا بعـد التراجـع عنـه، يوْ حـين صـار مـن ناحيـة أخـرى المســح (الذاتـي) المسـتمر لوظائف البـدن موضــة.

السـاعات لا تُظهـر، إذًا، مـا هـي فتحسـب، بـل تعهـل دائمـا بشـكـل
 أكـبر السـاعات وأجملهـا أيضــا تزـــن أبـراج الكنائـس، وحملــت معهـا

 معظم مواطني الأرض. فِّ هـذه اللحظـة يسـتطيع الجهيع أن يعـرف - ويجـب، قَبـل كل شـيء، أن يعـرف الجميـع ـ مــا هــي السـاعـاعة الـتي رقَّت. هكـذا عملـت السـاعة علـى نقـش الزمـن عميقًا ـِوْ الحـــاة
 Nor- هـذا الانضبـاط الزمـني داخلئـا هـو، بالنسـبة إلى نوريـرت إليـاس الـي bert Elias ، مثـال مميـز (51) علـى الكيفيـة الــتي تحهــل فيهـا العمليــة الحضاريــة النـاس عمومًا علـى تحويـل الإكــراه الخارجـي إلى إكــراه ذاتـي. يـتم السـتيعاب الزمـن العـام للسـاعات الـذي ينظـم حركـة المـرور والعهـل ويــدو ضمـير الزمـنـ.

الســاعة هـي واحـدة مـن مؤسســتين تعمــلان على إضفـاء الطابـع
Norbert Elias: Über die Zeit

الاجتماعـي علـى الزمـن، أمَّا المؤسســـة الأخـرى فهـي النقـود ـ النقـود هـي وســيلة للتأجيـل الزمـني للاسـتهـلاك المباشــر• وٌِ تبـادل الســع مقابـل النقـود تُنسـف الحلقـة الضيقـة للاســتهلاك الراهــن وينفتـح أفـق كامـل مـن الخيـارات: بضاعـةَ وخدمـات، يمكـن تبادلهـا مقابـل النقـود فٌِ مسـتقبل قَريـب أو بعيـد . هــنه النقـود لا تنشـأ إلا مـن تفاعـل اجتماعي، والمسـتقبل الـذي تدشـنه يتحـدد هـو الآخـر بصـورة اجتماعيـة خالصــة. الأمـر يتعلـق بمسـتقبل لا يُقْبَل إلا حيثمـا تقبـل

 بهـا . وعندمـا لا يُعمـل بهـا فجـأة، ينهـار كل شـيء متـل بيـت مـن الكرتـون. لقـد نجـا العـالم حتى الآن مـن خـبر "مـوت الله"، لكـن يظـل مطروحـُا بشـدة ســؤال إن كان ســينجو، بوصفـه حضـارة، مـن خـبر "مـوت النقود" ـ تـدـلـل أمـور كتيرة علـى أن الاسـتنناء عـن النقـود ، وليـس






 النقـود طالمـا كان معترفًا بهـا بوصفهـا نقـودًا . مـع النقـود يعـد المـرء
 وِوْ مجـالات اللعب الاجتماعي الملائمـهة. تحصـل علـى الــدوام ـ كمـا هـو معـروف ـ حـالات تنهار فيهـا اللقبـة، وتفقـد النقود قيمتها فْجـأة

بسـبب تضتخم كبـير، وتتوقَف أفــال تبـادل الســع// النــود، وتتعطل جميـع أنشـطة الاقتصـاد . ـِنْ هـذه اللحظـة ينطفـئ الوعـد المسـتقبلي
 عندئـنـ شـئئًا ـ لكـن طالما اسـتمرت اللعبـة، وكانـت التخـيـلات معترفًا
 أداةً لإدارة المسـتقبل. وطالمـا كانـت النقـود مقبولـه، فإنهـا أيضًا مـــا مـرآة الماضـي، لأن يفِ تعبيرهـا عـن القيمـة تختبـئ كميـة محــددة مـن عمـل


 وهكـذا فـإن التعامـل النقـدي مـا يـزال أيضًا صفـا صفــة مـع المســـقبل. لهـذا السـبب قدمـت النــود بالاشــتراك مـع الســاعة إيفـاع الزمـن المحــدَّد اجتماعيًا .
 المشـكوك فيـه إظهـار إن كانـت خبرة الزمـن الداخليـهـة تُعَدَّ موضوعيـًا



 يشـعر أحيانًا أنـهـه منفصـل عنـهـ، مثـل روبنسـون كـروزو. هــا الجـزء مـن السـفينة يفِ روايـة دانيـيل ديفـو Daniel Defoes

 الأولى إنجـاز روزنـامـه لسـبب واحـد وحيــد هــو أن يسـتطيع الحفـاظ

بدفَـهَ علـى يـوم الأحـد، ولكـي يعطـي أيضًا الحيــاة نظامًا داخليًا يتـلاءم هـع النظـام الزمـني للحيـاة الاجتماعيــة يِّ الوطـن الإنكليـزي المحبوب. انضباط زمـني إذا، لكي لا يتوحش، ولكي يسـتطيع الحفاظ علـى العلاقَـة المســتقرة بعـالم موطنـه الأصلـي، وبهـجتمعـه وريُـهـ. وعندمـا يلتفـت روبنســون إلى أدواتـه فِ قِيــاس الزمــن الــي صنعهـا
 الـذي يجلـب الطهأنينـة والارتبـاح، ولا يكون فَد سـَـط كليًا بعـد مـن العالم المتحضـر . ليـس شــأنه أن يجعـل غمـوض الزمـن شـئئًا يخصـا روبنسـون المنعـزل وٌِ جزيرتـه لم يأخـذ ـ وهـو الـذي يملك متسـعًا مـن
 العـام الإنكليـزي مجتتمنًا كافيِّا . لا يمكـن تخيـّل أن كيركيغـارد مـا قَـد

 مـا اليـوم نفسـه والسـاعة نفسـها ـ مثـل هـذا التوافــت الزمـني الخـيـالي يواســيه، ويدخـل السـكينة إلى قلبـه، غـير أنـه لا يسـتطيع طبعًا أن يعيـش تجـريتـه.

كانـت المعايشـة المشـتركة للتوافـق الزمـني عـبر المســافات مـا تــزال
 مـع تقنيـات التليغـراف والهاتــف وأخـيرًا التلفـاز، أمكـن أول مـرة ـِوِ
 متباعـدة مكانيًا .

كان لظهور التوافقَ الزمـني تأتثير طـاغ، كمـا يمكـن أن يُسـتنتج مـن وصـف شـهير يعود إلى المرحـلة المبكـرة للاتصـال الهاتفي. لم يكـن باريس حـوالي عـام 1890 إلا نحـو 3000 جهـاز هاتـف، عندهـا تحـدث

مارسـيل بروسـت Marcel Proust ـٌٌِ 22 تشــرين الأول/ أوكتوبـر 1896



 التحـدت هاتفيًا مـع الـراوي مارسـيل الـذي كان وِّ هـذا الوقَت يقيـم ـِپْ دونسـيير Doncières. مـا يجـري وصفـه هــو العمليـة الخرافيـة

 الشـخص البعيـد أقـرب مهـا لـو كان الثــخـص يجلـس أمامـهـه الأمـر يُعـزى ـ كمـا يظـن الـرَّاوي - إلى أن الصــوت لا يتغطـى بانطباعـات

 عـالم الموتـى. هــا القـرب الشـبـحـي يجعـل الـراوي حزينـًا، ويغـدو لـهـ
 يجـري ٌٌِ الحكايـة الخرافيـة، أو وٌِ مـا قَبـل التاريــخ الأنــطوري. آنسـات الهاتـف اللواتـي يوفــرن الاتصـالات، ويهتفـن لــه مـن أعمـاق
 اللواتــي يـرغـــن باسـتمرار جِـرار الأصـوات ويهـلأنهـا ويتناقلنـهـا .

 الشـخصية المحبوبـة عاريـة، مجــردة مـن تَاريخهـا كلـه، ومجتثــة مـن
(52) الدنائيد Danaiden أو بنات داناوس Danaus، وهو ملك إغريقي حكم مصر ، حكم عليهن - كما تقول المثنولوجيا الإغريقية ـ بنقل الماء من النهر إلى حوض كبير بوانَطة جرار مثقوبةإلى الأبد، عقابًا الهن على قتلهن أزواجهن ليلة الزفاف.|لمترجم|

الأجـواء كافـة. لهـذا كان القلـق الــني يشـبه إلى حـــّ مـا ذاك القلــق الـنـي سأشـعر بـه يـوم يتـحـدث المـرء إلى مـن لم يعــد ــو اسـتطاعتهم الإجابـة.

بروسـت لا يـزال قَريبًا كفا يـة مـن التحــول، كـي يشــعر بجـبروت العمليـة، حــين تتفجـر علـى نحـو مباغـت مجـالات الزمــن الخـاص المحميـة مـن خـلال بعـد المـكان، ويقترب البعيـد منـهـ ـ لكن مـن دواعي دهشَـته أنـه ألــف سـريعًا هــنا النـوع مـن الحضـور الزائـف، إذ سـوف ينفـد صـبر الــراوي، عندمـا لا تقـوم العمليـة الخـرافيـة المدهشـة


تنفيـذ الريـط الهاتفـي.
اعتدنـا أيضًا منــن زمـن طوــل علـى هــا التواصــل الزمـني الحقيقيـ يـجـب أن نسـتحضر فِو وعينـا على الـدوام أن هـــه الإمكانية لا تـزال حديتة.

 اسـتطاع المـرء أن يعيش تجـربته وينسـاها مباشـرة، أي حيـث كان المـرء




 لا بــدّ أنـه قَـد عـرف، أن الوقـت كان متأخـرًا جـــاً؛ فقــد فُطـــع رأس

Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 3, S. 182, 183, 187

المــك. لم نكـن آنـنـالك أبــدًا ِـِ مســتوى الزمـن، كان الوقـت متأخـرًا



 المســافةَ بــرب مخـادع، ويخـترق المتزامـن الـذي كـــا محعيـيـن منـه بفعـل المسـافات المكانيــة زمنَنـا الخـاص.


 البُعــد أبـدًا، بالضبـط لأنهـا كانـت تفتـني بالأهميـهة، بسـبـب طــرق التوصيـل الطويلـة، وتأخــذ خصائـص الأسـطوري والرمـزيـ كانــت
 الـذي يربطط النقـاط البعيـدة بعضها ببعض. غير أن التمثيـل اللفـوي

 بنيامــِن Walter Benjamin، بوصفهـا الظهـور الفريــد لبُعْـدٍ مهمـا كان قريبــــا (54).

أهـا اليـوم فإن إنتاج التوافق الزمني، عبر التواصـل قٌِ زمن حقيقي، هـو سـمـة أسـاسـية لعـالم الحداتـة. عندمـا يختلـط القـرب والبُعـد أفــق الإدراك الموستَّع اصطناعيًا، يـأتــر التوجـهـه بإحداثـيـات المـكان والزمـان المعهودة. وهـي عمليـةَ كان غوتـه فَد استشَـعر إشـكاليتها فَبل

Walter Benjamin: Die Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1916), S. 18

نحـو قَرنــِن مـن الزمـنـ، جـاء وٌِ روايتـه "سـنوات تعلم فيلهلم مايسـتر" :
 وقريبـة ومـحـددة، وهـو يعتـاد علـى اسـتعـعـال الوســائل التـي يجدهـا ِـِ متنـاول يـده مباشـرة؛ لكنـه إذ يصـل إلى الرحابـة، لا يعـرف مـا
 الأثـياء أو غُلـب على أمـره مـن خـلال عظمتهـا وجلالهِا . إنـه حظُـهـ
 يريـط نفسـهه بـه مـن خـلال نشـاط ذاتـي منتظــم(55). أصـاب غوتـه هنـا ، كمـا وِْ كتير مـن الأحيـان، عـــن الحقيقـة. هنـاك
 أفعـال. يمكـن الـَول بتبسـيط كبير إن المثيرات يجـب أن تُنقّل بكيفيـة مـا ـ أصــلاً بصـورة فــل ـ رد" فــل: الفعل هـو الاسـتجابة المـلائمـة لمثـير. ولهـذا تتسـق بعضهـا مـع بعـض أيضُـا دائــرة الحـواس الــتي نســتمبل


 التواصـل البعيـد سـوى أعضـاء اصـطناعيــة توسـع مـدى الإدراك . إنهـا تُمكّن كمّ المتيـيرات والمعلومـات مـن تخطـي دائـرة الفعل المحتملـة على المى نحـو درامـي.دائـرة الحـواس الـتي اتسـعت على هــا النـحـو اصطناعيًا ،

 الحـواس الموسـعة، وينقـل التنبيـه إلى الفعـل. ووٌِ حــِن تختنـي مـن

Johann Wolfgang Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre, Sechs tes Buch, Bekenntnisse einer schönen Seele, Münchner Ausgabe Band 5, S. 408

ناحيـة احتمـالات الفعـل الفـردي، يعمـل مـن ناحيـة أخـرى منطـقُ طوفـان المعلومـات والصـور الجـارف الــني لا هــوادة فيـه علـى زيـادة توريـد المنتـيرات. ينبفـي أن يكـون الأمـر كذـلـك، لأن عارضــي الإـــارة يتتافسـون فِّ الحقيقـة على المصـدر النـادر 'الانتبـاه' لـدى الجـهـهور. لكن هـذا الجمهور الـذي اعتاد يِّ هـذه الأثتاء على الحـوادت المثيرة، وغـدا مدمنًا عليهـا ، راح يطالـب بجرعـة أعلـى مـن الإثـارة؛ أي بـدلًا مـن ردٌ الفعل: توريـد الإثـارة.

يتســاءل المـرء طبعًا ، مـا الــني يحـدت للمثـيرات الـتـي لا يهكـن تصريفهـا مـن خـلال فعـل مـلائـمَ يصبـح المـرء عديـم الحساســـــية،





 الفضـولي لواقَع كونـي بوصفـه مسـرح إثـارة. إنـه ـِـْ الحقيقـة ليـس
 بُعـد المسـافة مـن خـلال القـرب الموهـوم لا يمكـن أن تُـدرك الأحـدات


 عـن نَحـول قيـادة الحـرب فٌِ عمـر وسـائل الإعـلام يٌ ظـل التوافـق الزمـني. نهـذا تكفي هنـا الإثـارة إلى أن قيـادة الحـا


المســـرِ ـ التتاســب الواقعـي للالتـزام الأخلاقَي ٌِِ مقعـد مشـاهدة






 والأشـكال مـن دون ضـجيـج. يتعلـم الإنسـان، بوصفـه كائنـًا مهيئًا للهـمّ،
 التهديـد الكونـي ـ مـن الكارثـة المناخـيـة وصـولا إلى الانفـجـار السـكاني،


 معيشتًا بصـورة مشــتركة.







 التاريخيـة العظيمــة لعـام 1529 حـول معركــة الإســكندر (56) عـام 333

ق م. تقـدم اللوحـة صـورة لحظيـة للمعركـة العارمـة القوــة مـع مئـات

 لكـن مـن دون التوضيِحـات المعطـاة يِخ اللوحـة ذانهـا ، لا يمكـن للمـرء على الإطـلاق أن يــرف أن الأمـر يتعلق بتلك المعركـة القديهـة الشـهيرة





 لا جديـد تحــت قبـة السـماء. يتكـر الحاضـر (1529) ضـد حملـه الأتـراك حـدثُ إسـوس Issus قبـل 1900





 مواجهـة مـاضٍ فَوي ومســتقبل عـاتٍ أَيضًا .
بخـلاف ذـلـك أيضًا كان الأمـر يتوقَف دومـا ـٌِِ مــا قبـل العصـر

 يخصهـا بالــات بـأن الإنسـان كان علـى طرــق العـودة إلى الأصـول.

فيمـا مضـى كان الجديـــ يـطلب التأسـيس، وليـس اســتمرار القديـم،






 جريـان الزمـن قَد ألغيـت تمـامًا . يمكـن إعادة إنتـاج حـدث لحـطـة مـا .
 مـن المؤكد أنتـا لـن نستطيع بعد الآن أبــاًا أن نصغي لحـدت موسـيقي، لهـذا الزمـن الـذي أصبـح مســموعًا، مثـل النـاس وٌِ زمـن أسـبـق الذين لا





 الإعـادة، ويتسـلل الشـعور كمـا لـو كان يمكـن ببسـاطة أيضًا تكـــار الحيـاة الـتي لا تُسـتعاد .

يغـدو الماضـي يوِ عصـر استنسـاخه التقـني ـ كـي نغيُّر صياغـــة



نوجـز القـول: الزمـن الاجتماعـي يعني تربـع الحاضـر علـى عـرش

السـلطة، ويعـني تخزيـن الماضـي، وإدارة المسـتقبل، ووضـع شـبكة

 ضفـط الزمـنز مـن أيـن يأتـي التسـارعى

الفصل الخامس
الزمن المُدار


 هجـوم الحاضـر على مـا تبقى مـن الزمـن. نقـدٌ رومانطيقي: عجلـةُ الزمــن الـتي تـدور بسـرعة.


 والآجـال، وعلـى وجـه الخصـوص ٌٌِ الامتحانـات وٌٌِ القـروض
 الوפَت ووصـول المنتجـات الجديـدة باكـرًا إلى السـوق، وعلـى ترجهــة الابتـكارات بالسـرعة القصـوى. تتكتف شــبكة الروابـط الزمنيـة،
 بعضها آخـرون. هكذا يجـد المـرء نفســه مضطـرًا للتفكير باسـتمرار ـِوْ الزمـنن، وكيـف يسـتفيد منـه بصـورة مثاليـه، وأيـن يمكنـه نوفـيره أو إن


 الأول بالمحددوديـة.

الزمـن محـدود . كيـف يكـون الزمـن محـدودًا علـى العمـومك الزمـن

نفسـه لا يمكـن أن يكـون محـدودًا، إنـه لا يصبـح محـدودًا إلا بالنسـبـة








 فـحسبب، والأفعـال وحدهـا هـي الـتي تسـبب محدوديــة الزمـن. عندمـا











 لأنـه يعـرف أن أجلـه محـدَّد بالمـوت، ولديـه عـادة مشـاريع أكـــر مهـا

يملـك مـن الووـت لتحقيقهـا . فٌِ مسـرحيات الأسـرار ومسـرحيات المعجـزات(57)، كان هنـاك كتـير مـن المشــاهد الهزليـة المتتوعــة، منـل

 عليـه أن يهتـم بأشـــــاء كتـيرة.

تغطـي محدوديــة الوقـت المشـروطة اجتماعيًا ِوْ الإدراك اليومـي المشـكلة الوجوديـة، كي تَحملهـا ثانيـةَ إلى الوعي بصـورة غير مباشـرة
 خاطـر لإنفـاذ الآجال الني صنعهـا بنفسـهـ ـ أريـد أن آخـنـ بعض الوقَت



 يتذكـر موتـه الخــاص، يجـب عليـه أن يحــذر محاولــة كسـب الوقَـت
 على العكس، الاسـتباق نحـو المـوت أداءً عاليًا للأصالـة. ـٌِ كل حـالـ،



كان الحديـت حتى الآن عن محدوديـة الوقَتِ وِ النظام الاجتماعي الراهـنن، وعـن محدوديــة الوقَت بوصفـه مشـكـلةُ وجوديـة. إلا أنـنـا ، بإلقـاء نظـرة راجــة علـى القـرون السـابقة، نكتشـف شـكلين آخريـن


 zit. Weinrich: Knappe Zeit, S. 189

مـن محدوديـة الوפَت لا يلفتـان الانتبـاه كتـيرًا ـٌِْ الوهَـت الحاضـر،
 الوقَت فِ فهـم الزمـن التاريخـي، وِوْ فهـم زمـن الخــلاص التاريخـي ولكـي نبـداً بزمـن الخــلاص التاريخـي نقـول إن الأمـر يتعلقَ بحسـب

 لم يعـرف متـى يأتـي السـيد • يجـيء المســيح ـ كمـا يعلمنـا بولـص -

 حسـاب العودة القريبـة والخـلاص. التاريـخ وِّ غرفـة الانتظار وا والبـاب



الداخلية الجذرية.











Paulus: I. Thessalonicher 5,2

مـن حـدَّة ضـمـيره. بالنســبة إلى الكهنـة، كان تضييـع الوفَت خطيئـة
 لتثبيـت السـعي الخـاص لنــل حالــة الغفـران. خســارة الزمـنـ، مـن العـن خـلال جلسـات الأنس والسـمر، تـرف "الثرثـرة العفنــة"، وحتـى مـن خـلال نـوم أكتـر مهـا تقتضيـه الصـحـة، هـو أخلاقيًا أمـر مسـتـنـكر
 الوهَت المرتبـط بتاريـخ الخــلاص شـرطًا روحيًا لأخــلاق الزهــد وِّ الرأسماليــة العصريـة.

وقَد تكون حـالات النفور مـن تضييـع الوقَت وتبديـده المسـتمرة إلى



 ـ كمـا يَسـتنتج لوهمـان ـ أن تصـور تـرف الوفـت يجـبـ أن يُحظـر، لا بـل يجـب مـع الضـرورات البنيوــة للمجتمعـات الحديثة. وحتى عندمـا لا يكون الخـلاص الروحـي معرضًا للخـطـر، يمكـن للمـرء أيضًا الــا أن يخســر
 ـ ـِوْ عصـر إيديولوجيـا السـرعة المتغـيرة الهــدف. الهـدف غـير مهـم، الأمـر المهـم هـو إنجــازه بسـرعة.

حـوّل العصـرٌ الحديـث تفسـيرَ تاريـخ الخـلاص القديـمر إلى عمليـة تقدميـة تاريخيــة هادفـة. مـع بدايــة عصـر الآلات تَسـؤر الإنســان التاريـخ عمومـًا بوصفـه نوعـا مـن آلـة تسـير وفــَ حتميـة صارمـة

Zit. Rosa: Beschleunigung, S. 93

وتنتـج تقدمًا ، عندمـا يعـرف الإنسـان فقـط كيـف يسـتعملها على نحـو
 عـن ذلـك أنـواع مسـتـجدة مـن ضيـق الوقَت ومتحدوديته . كيـف يخـد م المـرء التقـدم، وكيـف ِيُــرّعه إن أمكـن، ومـا هــي الفـوى الـتي تَحـاول إعاقتـه والتي يجـب محاربتهـا وتعطيلها ؛ كانـت هــنـه هـي الأسـئلة الـتي وجـب علـى الفاعـل الـذي يعـي التاريـخ أن يطرحهـا على نفسـهـه كان



 مـع إيقـاع آلــة التاريـخ. تذرّع روبسـبير Robespierre وِ النورة الفرنسـيـة







الزمـن الــذي يعمـل للثـورة لــه فرصـهـ، إنـه ينكمـش أحيانًا علـى

 بمعنـى اللحظـة المناسـبة، البـم الكايـروس Kairos، ومثَّلـه تصوــرًا
 القبض عليها ببصـيرة حـادة. الثورات هـي، يٌ معظـم الأحيـان، وسـيلة دمويـة لتسـريع التاريـخ وٌِ ضـوء شـروط محدوديـة الزمـنـ، فِّ مثل هذه

الحـالات، حيـت يتطلب اسـتمرار السـائد التعليـل، ولا يكون بدهيًا إلا التغيـير والتجديـد ، يـكـن بالنسـبة إلى مـن يراهـن على التغيـير ألا تسـير الأمـور بالسـرعة الكافيـة.

مـع الثتورة الفرنسـية، لحـق بأوروبـا القديمـة نسـريع تاريخـي أنتـج

 يأمـل منهـا المـرء تحقيـق التحـرر الشـخصي والتتحسـينات الاجنماعيـة


 ذات يـوم مـن اختصـاص الديـن. تحـولـت مـا تســـى الأسـئلة الأخـيرة إلى مهمـات سياسـيـة يوميـة: فـ "حريـه، مسـاواة، إخـاء" شـعار سياسـيا الديا يـكاد لا يهكـن إنكار أصله الديني. السياســة اليـوم هـي التي تَعِد بنـوع مـن الخـلاص. كان التاريخ حتى انــلاع الثورة الفرنسـية، باللنــبة إلى


 ليس شـيئًأُ آخـر غير السياســة، كمـا أعلـن نابليـون. فهي تفـدو هحـرك التسـارع -فِ مجـال يأخـذ فيـه التطور الاقتصـادي والا جتماعي والتقني
 وِّ البيـان الشــيوعي لماركس وإنفلـز توجـد الصياغــة الكالاسـيكية

 الباهتـة ومـا يتبعهـا مـن تصـورات ورؤى قديــهة مبجلـة... وكل مـا

كان مكينًا ومسـتـقراً يتطايـر هبـاءً منثـورًا، وكل بـا كان مقدستـا








 وصفـه علـى النحـو التـالي: الاقتصــاد السـابق الــنـي يغطـي الحاجــة انفصـل قِْ عصـر الصناعـة عـن العمليـة الاقتصاديـة الـتي تعهـل مـن خـلال اسـتفلال رأس المـال، والتي تُطلق ديناميـة تسـارع ضتخــة، لأن

 الأمـر علـى تفوفـات زمنيـة. وهنـا تقـوم إدارة الاقتصــاد الرأسـهــالي مـن نـواح عديـدة على اسـتغنلال هــذه الأفضليـات الزمنيـة الـتي تتمتـع بهثّل هـذه الأهميـة الوازنـة، بحيـث أصـاب كارل مار ماركس بقولــه الــنـي لا يـزال ســاري المفعـول حتى اليـوم إن كل الاقتصــاد أصبـع وٌِ نهايـة المطاف اقتصـاد زمـن • يبيـع المشـتغلون وقـت عملهـم وكفاءتهـم إلى رأس المال، ويفضـي ذلـك، بالارتبـاط مـع عمـر الآلات وإنتا جيتها ، إلى زـــادة
 إلى قيمـهَ يمكـن حسـابها وبيعها وشــراؤهـا أيضًا ـ ـيغدو الزمـن سـلعـة،

Karl Marx/ Friedrich Engels: Werke (MEW) Band 4. S. 467, 465

الزمـن مـن ذهـب. ولأن زــادة الإنتاجيـة تخلـق فوائـد تنافسـيـة تتمثـل


 اقتصـاد الهدر جـزءًا مـن اقتصـاد التسـارع. تنتـج عن التسـارع الموجات

 يدفعـه أمامـه أيضًا . ماضينـا - بوصفـه قَمامـة ـ هـو مسـتقبلنا أيضًا . لا تـكدس وِّ المســقبل، إذًا، أكوام القمامهة فحسـب، بل تتجهع أيضًا مواعيد تسديد القروض الائتمانية. القرض الائتماني عامل آخر للتسارع. تعـد القـروض الائتمانيـة دائمـًا جـزءًا مـن العمـل الاقَتصـادي














ٌِِ مجـال التوقَع، طـرأت تغـيرات دراماتيكيـة ِفٌ الزمـن الحديـت. هــذا المجـال أعطـى يٌِ السـابق رأسماليـة الاد خـار، كمـا أطلـق عليهـا رالـف دارنـدورف Ralf Dahrendorf . لكن المسـرح أخـرج هـع رأسماليـة




 تـودي بالنظـام المالي فِّ الأزمـة الأخـيرة هنتجـات حفيقيـة، بـل شـبكة حلزونيـة مـن التوقعـات والوعود ؛ أشـباح وأطيـاف ليسـت مـن الماضـيـي بـل مـن المسـتقبل. اسـتهلك المـرء المسـتقبل، كمـا يفعـل ـٌِ الدّيّنـن


 يسـتطيع الفاعلـون جـني المـال مـن المـال الـنـي ليـس لهـه، والــنـي لا يوجـد أصـلاً البتَّة.

ليس انهيـار هـذه الأعمـال شـيئًا آخـر غير أزمـة مشـروعية القيـم.


 المسـتقبل الضـريـة، ويــزق الثقوب الكبـيرة الـتي يُهـدد الاقتصـاد المـالي

 أيضُ أن يُرحِّلها إلى المسـتقبل. وهــذا مـا حـدث علـى نـحـو مقــتَ

جـداً ومـا يـزال يحـدث. يثقـل اقتصـاد المـال العمـوم بهشـكلة التخلص
 السـيئة، تسـبب مسـتقبلاً، علـى غـرار النفايـات الذريـة، بعـض

المشـكـلات والصعوبـات.

 الصفقات ـِ丷ํ اقتصـاد المال سـريع للغايـة، ويتطلب اسـتجابات عاجلـة وتقترب فِ غضـون ذلك عمليـات التحويـل المؤتهتـة وِّ سـوق المال مـن سـرعة الضـوء. المخدِّمـات التي تحصـل، قبـل أجـزاء مـن الميلِّي ثانيـة، على معلومـات مههـة: عن إحصائيـات البطالـة مثـلاً، أو عـن معـدلات ألـات المـا الفائـدة، أو عـن خطـط وتحـركات المتقدُمـــن المشـاركـين، تكـون لهـا





 بالنسـبة إلى أحدهــم بالعائد ، فيمـا يُعنـى الآخـرون بمعاشـا وبيـوت خاصــة وغيرهــا مـن شـبكات أهـان مرتبطـةَ بسـير حياتيـة. تَحصـل وٌِ نقـاط احتـكاك المجـالات حـوادث عمـل. أحدهــم يتـدبـر

 مشـكلة التزامـن هنـا ، يؤكـد الاقتصـاديـون بـبرود أيضًا أن هــنـا يـؤدي إلى أن ينتـني الكبـار على حسـاب الصنــار . لم يـعِ بعــد أولئكـك الذـــن
 الخصـوص السـرعة الـتي يمكـن أن تسـير بهـا الأمـور. غـير أن مشـاكل التزامـن لِيسـت قَضيـة جانبــة، بـل إنهـا تضـع عهـل الأنظمـة والأنسـاق

 لكـن قّد تكون مشـاكل التزامـن أكثَر وطأة حــن يتعلق الأمـر بالتطـور التقني والتعليـم؛ إذ تتقـادم المعارف والكفـا ءات بسـرعة أكبر . وتُسـتهلك الخـبرات والتجـارب الحياتيـة. يجـب أن يكون الإنسـان ـ كمـا يــال ـ
 اليـوم تملـك السـيرة الذاتيـة مكانًا لســير أعمـال كتـيرة مــع حســاب فـترات البطالـة.

كذلـك، غالبًا مـا خـاب أمـل السياســة بالمقارنـة مـع التطـورات
 يغـدو مـن الصعب أكتـر فأكثـر صنـع إطـار ثابـت للنشـاطـ الاقتصــادي والعمليـات الاجتماعيـة، علـى الرغـم مـن فيـض القوانــنـن الــي يحـاول المـرء بهـا بفتور تتظيـم التطـور.

يعمـل الاقتصـاد بسـرعة علـى غـرار إِقـاع الآلـة التـوري، ـِوْ



 حاجتهـا للوفَت: فالزمـن يـلـح، وهــو مــن أجـل إنجـاز الأفضــل قليـل ومحــدود، ويتطلـب عــلاوة علـى ذلـك بعـض الشــجاعة لـترك وقـت لقـرارات محـددة ذات مـدى كبـير.

للتسـارع العام الـذي يستهلك مسـتقبلاً أكتر تأتيرٌ هتتافَض يتمثل

 زيـادة سـرعة الإنتـاج والالاــتهلاك، مـع مـا يتصـل بذلـكـك مـن ترحيـل المخاطر إلى المســقبل من خلال تباطؤ، وتمهل، وميل نحو الاسـتدامة. لكـن وِ البلـدان الصناعيـة الغربيـة لا يتوفَـف الأمـر علـى ذلـك، لأن المجنمعـات الـني تتنافَص فيهـا معدلات إعـادة الإنتـاج البيولوجـي تروج لعقليـة المسـتهلكين النهائيـين . هـؤلاءلا يريـدون ـ كمـا هـو معروف ـ أن
 مـن الحاضـر، ولا يحتاجـون إلى إعطـاء أيـهة أهميـة للجيـل القـادم.



أسـتمتع بـه يِّ ذاتـي العميقـة.
تبـين أنـه هِ المجتمـع المتسـارع يحصـل كلا الأمريـن: يصـل المـرء




 غير مباشـر عبر المخاطـر • تقـول هيلفـا نوفوتني Helga Nowotny إن




عندمـا كان هــذا النهـط المتسـارع مـن الحـياة، ومـن تـمَّ تَجربـة

الزمـن المتصلـة بـه، لا يـزال جديـدًا، حـاول جـورج زيــــل -Georg Sim mel

 كل خطـوة يِف الشـارع، ومـع ســرعة الحيـاة الاقتصاديـة والمهنيــة

 أليسـت المشـاعر والعـادات جاهـزة أيضًا للتخفيـف مـن العبءء هـــنـه
 لا نملك الوقَت الكافـي للتعود على التغير الســريع؛ فالنفس لا نواكب

 اللاواعيـة للنفـس، لكتهـا لا تحظـى بعنصـر حياتهـا الحقيقـي، أي بالتناسـق الهـادئ للعـادات المسـتمرة.

يتعيَّن عنـد الحديـت عـن التسـارع إزالـة سـوء فهـم قَد ينشـأ بيسـر. فكمـا لا يمكـن للزمـن نفسـهـ أن يصــير ضيقًا أو محــدودًا، كذلــك لا

 زمنيـة عـدد الأحـدات أو المعلومـات المختلفـة وكثافتهـا الـتي تعترضنـا ،
 تعريفًا مفيـدًا لتسـارع إيقاع الحيـاة: الأمـر يتعلق ـ كما يكتب ـ بازديـاد الأفــال/ أو الأحـداث المعيشـة ـٌِ كل وحـدة زمنيـة. تخلـق التجريـة الإعلاميــة ـِوِ العـالم انطبـاع التسـارع، لأن عـدد الحـوادث المعيشـة هِوْ وحـدة الزمـن - طبقًا للتعريـف ـ يـزداد.

لكـن، ولأن هـذه المعايشـات تظـل ـوٌ الواقـع عَرْضـــة لا أكتـر، ولأنـه
 تبقـى هـذه التجـارب المعيشـة سـطـحية، ولا تتمتـع بأيــة اســتمرارية وتختفـي كالشـبح. ينطبـق هــذأ بصـوروة عامـة تقريبًا علـى التجـارب العاديـة المعيشــة. تعرفـون مفارقــة التلفـاز: بعــد قضـاء أمســـــة أمـام التلفـاز، ينسـى المـرء مــن فـوره عـادةً مـا كان فَـد رآه للتـو. يُنسَـَى (أوٌ الحـال. وصــف بـول فيريليـو Paul Virilio ذــك بـ التوقـف (أو التعطّل) الخاطف.
 الشـكل الآخـر فهـو تسـارع وسـائل النقـل الحقيقيـة. تقنـيـات تجـاوز المـكان الافتراضـي تصبـح تامـة وتسـتعملها أعداد متزايـدة مـن البشـر،
 زمنيًا . كان الحديـث سـابقًا عـن السـكة الحديديــة بوصفهـا محــدِّ إيقـاع "التوقِيت الموحَّد"، إلا أن مسـاهمتها يٌِ التاريـخ العـام للتسـارع
 رأس المـال وتقنيـة الإعـلام، حـدث مفتاحـي للتسـارع الحديـث.
عندمـا ظهـرت السـكة الحديديـة، كان جليًا مـن فـوره للمعاصريـن

 إلى مدينـة روان Rouen ـ ومـن حـقٌ جيلنـا أن يتباهـى بأنـه كان


 كالمعنـاد، وظـن المـرء أن العضــلات سـوف تتشــنج، وأن كتـــة الدمـاغ

سـوف تنضغـط بعظـام الجهجهـة. فالجســد ـ كهـا كان يقـال ـ لم

 لا يتخلص المـرء هـن الشـعور بالـدوار بعـــد ذلك. وحــن انتهت الإثارة الأولى هـذه، وعندمـا ظهـر اعتيـاد علـى السـرعة الجدـــدة، وكان فَـد تحسـن تنجيـد بطانـة العربـة، شـرع المـرء يوْ تثمــين الســر الهـر الهـادئ؛ لكـن كان لا بـد مـن التـدرب علـى النظـر مـن النافـذة. كانـت انطباعـات

 يــر بسـرعة خاطفـه، ولم يكن مهكنًا تـلافـي الإحسـاس بالـدوار ـ كان يجـب أولا تعلـم الرؤـــة الجديـدة. كان النظـر مـن النافـذة يكشــف عـن لوحـات متبدلـة، تُسـتقبل بوصفهـا انطباعًا إجمـاليًا ، لا يمكـن للمـرء أن يضيـع فٌ التفصيـلات، لكــه ضـاع بعدئذ فعليًا ـ النظـر مـن القطـار المتحـرك ـ كمـا كتب أحـد المعاصريـن - يريكـم الجوهـري ٌِِ المنظر
 ע تطالبـوه بأيــة تفصيـلات، بـل بااــكلِ الــذي تكـون الحيــاة فيـهـ. أخــيرا، ويعـد أن يـتنكــم مـن خــلال زخــم الرسـام يسـتمر المنظـر، ولا يطلـق سـراحكم حتـى تبلــوا وجهتكـم. الهـدوء إذًا پِ السـرعة العاليـة. عندمـا ازدادت السـرعة أكثِر ظهر التأثير الـذي يتمثل قِفْ أن الأشـياء الخارجيـة تـتلاشـى مـن أمـام العــين بـلا لـون أو ملامـح، ولا يـيكـن تمييزهــ

مـن هــذه اللحظـة فصـاعـدًا، عند مـا لم يعـد باســتطاعته أن يهيـز



هاشـيت Louis Hachette، معتمــدًا علـى تَجـارة الكتـب وٌِ محطـات
 مـا إن يدخـل المسـافر إلى العربـة ـ كتـب عـام 1852 ـٌِ كتـــب إعلانـي - حتـى يحكـم عليـه بالعطالــة. لهـذا طـور المـرء - برأيـه ـ فكــرة تحويـل الفـراغ والملل اللذيـن تفرضههـا سـفرة طويلـة لمصلحـة التسـلية


 الدرجتـين النالثـة والرابعـة اللــــن كان يحشـر فيهما جمهور البروليتاريا
 وشـرب، وكان الصـخـب المنتظم يفتـح الشـهية علـى الغنـاء. وكان المـرء

قَد يصنـع التسـارع والسـفر سـعادة أيضًا ، يـــر الوقَت خـلال ذلك






 بأقصــر وفـت مهكـن الطـرق وخطـورط السـكك الحديديـة والمطـارات الـتي تُسـتهلك مـن خلالهـا المناظـر الطبيعيـة. تفـرض السـرعة العاليـة إنشـاء طـرق تمتـد بعيــدًا، نسـنـطيع التتحـرك عليهـا مـن غـير عوائق أو همـوم مزعججـة. تتلاذـى أهميـة المـكان المقطـوع. فبــين الانطــلاق

والوصـول هنـاك نـوع مـن نـقـق؛ الوقـت الـذي يهضيـه المـرء ـِّ داخلـه يجـب أن ينتضـي بصــورة غـير لافتـة قــدر الممكـنـن ولهـذا السـبـب تسـتعهل الإشـارة أيضًّا لإِعـانلان عـن أن المـرء يصــل على طريـق
 ونشــيط، ومســترخ. مــا يفـترض بهـا أن تختفـي هـي الجهـود المبذولـــة للاقَتراب مـن مـكان قصـيـ
 مـن يكـون ســريعًا ـِوْ أي مـكان، لا يكـون وِّ أي مـكان. ينفـل علمـاء الإناسـة عـن سـكان أسـتراليا الأصليـين أنهـم كانـوا بعــد مسـير طويـل على الأقَدام يجلسـون على الأرض قَبل وصولهـهم إلى المكان المقصـودو ، كـي تأخـذ الـروح الوفَت للحـاق بهـمَ مِّ الســابق كان الســفر تَجريـة،

 واحدهـا الآخـر ـ الحـركيـة الكونيـة تســاوي بـين الأماكـن . والســلـ وسـيل رأس المـال والمعلومـات الـتي تـدور حـول الكـون تـؤدي حيثمـا تصـل إلى شـيء مشـابه: إنها تسـاوي الظـروف بعضهـا ببعض. المحلـي يصبـح موضوعيًا 'كونيًا ومحليًا ' ِـِ آنٍ معًا .
 والتواصـل والإنتـاج والاسـتهلاك، يتسـارع أيضًا التـحـول الاجتماعـي

 ازدادت مطالـب المرونـة فٌِ الأفـراد ـ يجـب أن يتكيـف المـرء مـع تبديــ
 والعمـل المتحولـة بسـرعة مـن قَيمـة التـجـارب. يصبـح المنتجـون قَدامىى،

وتتقـادم منتجا تهم على نحـو أسـرع. ينشـــُ كل شـيء إلى تنافس مهـول

 مصـادر الزمـن الفرديـة تفـدو محـدودة أكتـر فأكتُر بالقيـاس إلى حجـم العـروض والطلبـات.

الطبيعـة النتي نسـتهلكها تتجـرُ هـي الأخـرى أيضًا إلى هذا التسـارع متخزونـات الطاقـة على سـبيل المثال. فهي زمـن مـادي، لأنهـا تشكـلت




 ألكسـنـدر كلوغـه Alexander Kluge على التعبـير المناسـب لهـا، حــــن أطلق على هـذه العمليـة هـــوم الحاضـر علـى مـا تبقـى مـن الزمـن.



 وسـوف يواصـل الكوكب الأزرق باســـداراته الجـميلـة الـتي تشـبـه بطـن
 الذيـن تكفلوا فترة طويلـة بإنـارة الاضطـراب على سـطـحهـ.

نعود إلى ظاهـر الأمـر: فِّنظـام المجتمـع المتسـارع تسـيطر السـرعة



ذلـك التبـّـد أو الهيســيريا • يؤكـد الإنسـان المـرن ذاتـه كإنسـان يكلـف نفســه أكتـر مـن وسـعـه. النظـام المحــرك للتســارع لا يقـوم بعملــهـ

 بسـرعة أكبر فأكبر .

 بتلمـس نشـاط الزمـن الحديـت. الأمـر يتعلقى هنـا بالنـص الشـهير لـ فيلهيلم هاينريش فاكنـرودر Wilhelm Heinrich Wackenroder الـذي يحهـل عنـوان "حكايـهة خرافيـة شــرقِية رائعـة عـن قديـسٍ عـارٍ" .
 وهـي تـدور، ويجـب عليـه لهـذا السـبـب أن ينجـز طـوال الوقـت الحـركات المجهـدة لإنسـان يحـاول تدويـر عجلـة هائلـةَ. يمكنـنـا القـول إن هــذا


 يخـدم عمليـة العهـل: الاســهـلاك، اســتـنمار رأس المـال، التدمـير الإِنتاجـي. الانههـاك بالعمـل هـو كل شـيءـ ـ مـن يسـفـط خـارج الـدورة الار
 الـذي يديـر العجلـة الهائلــة، لا يحقو للمـرء أن يطـرح وِّ عمليـة العهـل


 جانبًا ويكتفـي بالنظـر، يهكـن أن يشـعر بالفضــب المقـدس للقديـس

الحانـق. ارتجـفـ (القدـس) مـن العنـف وأراهـم دوران عجلـة الأبديـة الـذي لايمكـن إيقافـه، والاندفـاع السـريـ للزمـن الإيقاعي الرتيبـ. صـرزّ علـى أســنانه بحيـت لم يشـعروا أو يلاحظـوا شـيئًا ـِفِ آلــة
 عنـه عندمـا اقتربـوا منـه كثــيرًا وٌِ الجنـون.
 زمـن الحيـاة بضوضائهـا وحركتهـا الـني لا تتوقَف. لكنهـم كانـوا
 .التعيس، يســميه فاكتـرودر التـوق العـارم إلى أشـيـاء جميلـة مـجهولـة.

 الحيـاة الاجتما عيـة والمـدارة على زمـن العـالم. بالنسـبـة إلى الحكايــة الخرافيـه، حيـت تصـدح جميـع النـجـوم بالغنــاء، فـإن النظـر إلى
 بالنسـبة إلينـا اليـوم؟

t.me/soramnqraa

## الْفهل السـادس

زمـن الححياة وزمـن الاعالم

زمـن حيــاة محـدود، وزمـن عـالم غـير محــودد. الزمـن الـدوري
 زيـارة ثانيـة لأوغسـطين. فـترة زمنيـة، وليـس آنـات. فينومينولوجيـا صغيرة لخبرة الزمـنـن ـ مواضٍ بـلا حاضـر . الزمــن الحقيقي والزمــن
 وتقدميُـا وتطوريـــا

الإنسـان كائـن غريـب الأطـوار. يسـتطيع أن يخـرج مـن مركـزه


 حصـر لهـا تشـع متـلألئــة، كان هنـاك يـومـا جــا جـرم سمـاوي، ابتـــرت


 علـى الحيوانـات الذكيـة أن تمـوت(62).

نحـن، الحيوانـات الذكيـة، الذيـن ابتكرنـا الإدراك، عرونــا الزمـن أيضًا، زمننـا وزمـن العالم، وعرفنا وِوْ المقـام الأول الفرق بين الزمنيـينـ. يُرغمنـا هـذا الفـرق على الاعتراف بأنتا ، كهـا نحـن فِّ المـكان كذلـك

Friedrich Nietsche: Über Wahrheit und Lüge im außermoralichen (62) Sinne, kritische Studienausgabe Band I, S. 875

وٌِ الزمـن أيضًا ، لســنا ســوى ذرة ضئيلـة، مجـرّد ذرة لحظــة. نحــن كائنـات لحظيـة، غـير أنتـا نسـتطيع أن نمضـي فِّ تفكيرنـا إلى فـترات


 نفسـه نهائـي. فالطبيعـة لم تهبـه إلا بضعـة أنفـاس قليلـة. زمـن الحـــاة محـدود . لكـن كــف تسـير الأمـور مـع زمــن العـالم، هـل هـو محــدود أيضًا؟ هـل هـن المحتمـل ألا يكـون هـو أيضًا ســـا


 الإغريقيـة القديمـة.

ــوْ الأسـاطير الإغريقيـة كان يظـنّ أن الزمـن بـلا بدايـة، خلافًا

 (الأرض) ذات الصـدر العريـض حملت مـن إيـروس Eros وأنجبت أورانوس Uranos (السـماء)
 (die Uraniden)، مـن بينهـم أوقيانـوس Okeanos وكرونـوس Kronos. وهـذا أنجـب مـن أختـه جيـلاً آخـر مـن الآلهـه، مـن بينهـم زيـوس Zeus

 صـورة كرونـوس Kronos الـذي يلتهم أطفالـه مـع كرونـوس Chronos، إلـه الزمـنن. مـن هنـا كانـت الصـورة المروعـة للزمـن الــذي يلتهـم كل

شـيء ـ ينطبـق على آلهـة اليونـان أنهـا نشــأت ذات يـوم، لكنهـا لـن تـغرب فٌِ أي يـوم. إنها تسـتطيع النظـر إلى المسـتقبل؛ فهـي تعـرف مثـلاً أن أخيـل سـوف يسـطط، إلا أنهـا لا تسـتطيع منـع ذلـك مـن الحـدوك. فهـي

 جـزء هـن اللانهائـي واللامحــدود .

لم يكـن زمـن عـالم بـلا حـدود يحتاج إلى مـا يثـير القلق، طالما كان





 وِ المجتمعـات الزراعيـة، حيـث كانـت عمليـات الطبيعـة تُحـدد إيقـاع البـذار والحصـاد والصيـد وصيـد الأسمـاك، وتُكـوْن مـع الأعـراف


 العضـوي - ولـو بصـورة متخلفــة فـحسـب - يمكنــه أن يدعـم الوعـي




(63) الأبيرون Apeiron تعني يِ الإغريقية اللامحدود أو اللانهائي. [المترجم|

 ولاســيما أن إيقـاع الجسـد الخـاص منظـم دوريـًا أيضًا .
 الحديـت سـابقًا عـن إدارتـه لتاريــخ الخــلاص، وعـن الانتظار، وعـن الفكـرة التابتـة بـأن الزمـن يفـدو محـدودًا مـع مـا يتصـل بذـلـك مـن محطـورات تضييـع الوفَـت وتبديـده. فٌِ هــذا الســـــاق، يتعلـق الأمـر بالمسـار الـذي يَكشَف، عنـد محاولـه إثبـات بطـلان زمـن العـالم
 مـن قَبل. يحـدت هــذا هٌِ الفصـل الحـادي عشـر مـن السـيرة الذاتيـة لأوغسـطـين، هــنا النـص الأسـاسـي ٌِِ الفكـر الغربـي حـول الزمـن الــذي سـبق واستشـهـدنا بـه مـرارًا

أن يُطـرح سـؤال الزمـن قٌِ كتـاب مذكـرات أمـر" لا يسـتثير وِّ الحقيقـة الدهشـة، ذلـك لأن التذكـر يتضهـن سـلفًا فكـرُ الزمـن.
 الإيمـان، بـل وكيـف غــدا أســفَاً 5 نظـر إلى الــوراء، إلى زمــن البـحــث

 يتمسـك المؤلـف بالصراحـة والنزاهـهة، فليس بمقـدوره أن يخـدع إلهـه. يلتفـت أوغسـطـين إلى مشـكلة الزمـن كمـا لـو أنها أحجيـة سـلمها الله


Augustinus: Bekenntnisse, S. 312

مـا هـو الملفـز يِّ الزمـن؟ إنـه بالضبط هـذا البطـلان الفرـبـ الـذي لا يأخــذه أوغسـطـِن بوصفـه معتمـدًا لاهوتيًا ، بـل يعتـبره إشـارة إلى
 بنوعـين مـن اللاكينونـة: الماضـي الـذي لـن يعـود ، والمسـتـبـل الـنـي لم يـأت بعـد . يقـول أوغسـطــن إن الزمـن يكـون، وهٌِ الوفَت نفسـهـ لا يكون. لنأخـذ الحاضـر. للحاضـر كينونـه، هكـا يبـدو. لكنـه سـرعان مـا يختفي يوْ الماضـي، ولا يكون بــد ذلـكـ . لكـن كـم يـدوم الحاضـر

 وِفٌ النهايـة، لا يحتفـظ المـرء إلا بنمطـة زهيـدة مـن الحاضـر. إنهـا (نقطـة) قصـيرة إلى مـا لا نهايـة، لكنهـا لا تتوقَف، طالما كــا نعيشـن.
 توضيتحهـا مـن قَبل.

هـل الزهـن هـو آن الحاضـر هــنه، أو أنـه هــذا الـنـي يختـني فيـهـ لكـن عندئـذ لا يكـون الزمـن كينونـة، بـل يكـون اختفـاءًا ووِّ هــذا لـن


 بوصفـه حاضـرًا، إلى لحظـة لا امتداد لهـا تقريبًا أي إلى الآن. لكنـنـا

 أوغسـطـن: لأنـا ـٌِ الاختفـاء مـا نـزال نتمسـك بمـا اختفى. لم يمض الحاضــر ببسـاطة، إنـه يبقـى لفـترة ٌِِ الذاكـرة، ٌِْ صــورة لاحقـة. تُحيـل النفس ـ كمـا يقـول أوغسـطـِن ـ علـى الآن، لكـن السـابق يبقى

فيهـا لفـترة سـليمًا . وهــنا التزامـن الـنـي يجمـع وٌِ وفَت واحـد الآن والسـابق هـو الــذي تنتـج عنـه الفـترة الزمنــــة الـتي لا نسـنطيع أن نخبرهـا - وهـذا أمـر حاســم - إلا ـٌِ النفـس.


 وفقًا لـه لا نـخـبر آنـات، بـل فـترات زمنيـه، تأكـدت مـن جهـة مختلفـة.



 بوصفها ترقَبًا وتذكـرًا Protention und Retention وِّ آن؛ لهـذا السـبـب وحـده لا ينقسـم الزمـن بالنسـبة إلينـا إلى آنـات، ولهـذا السـبـب وحـده



 هـذه: تسـتغرق تلك الفترة الزمنيـة التي يقلصهـا الوعي يٌ كِ كل مـرة إلى حاضــر مـدة ثــلات ثُوانٍ (66)

الفـترة الزمنـيـة الـتي تتقلص إلى حاضـر يمكـن أن تكـون ـ كهـا



William James: The Perception of Time (1886). Zit. Zimmerli et al.: Klassiker der modernen Zeitphilosophie, S. 35
Emst Pöppel: Grenzen des Bewusstseins, S. 13 ff.

مـن ذلـك. ومـن المتـير تصـور كيـف يُفـترض أن يبـدو العـالمُ لكائـنٍ
 بالحركـة البطيئـة أو بالحركـة السـريعة: سـيتغير النهار والليـل بإيقاع سـريع، وسـوف يـرى المـرء الأثــجار تتمـو والشـــمس تطـارد الســماء. والعكس، عندمـا تكـون فــترة الحاضـر أقَصـر بألــف ضعـفـ مثـلاً، فسـوف تقف فٌِ الهـواء رصـاصــة أطلقَت مـن دون أيـة حركـة تقريبًا . لكـن مهمـا كان طـول مــدّة الحاضـر، فيجـب أن يكــون فــرَةً لا مجـرد نقطـة، لأن إدراك الزمـن سـيكون بخـلاف ذلك مسـتحيـلاً . مـن المهم، التمسـك بهـذه الـرؤى الفينومينولوجيـة، حتـى ولـو طغـت عليهـا
 أن الفكـر الـذي لا يحسـب إلا بآنـات، لا بــَّ مـن أن يخطئ كليًا الزمـن
 لأن النقطـه، ببسـاطة تامـة، بـلا امتداد، ولأن المـرء لا يصـل أبــاً إلى
 المجهـوع الحسـابي للآنـات، لأن الآن بـلا مـدهَ ولأن بهقـدور المـرء أن يجهـع عـددًا كبـيرًا مـن الآتـات ولا يحصـل مـع ذـلـك علـى مـدّةَ. بعـد هــنا الاسـتطراد حـول حسـاب الآنـات، كمـحاولــة تهـدف إلى إخفـاء الزمـني بٌِ الزمـن، نعـود الآن إلى الزمـن المعيـش.
 على العمـوم إلا عندمـا ينتــل إدراك الحـاضـر عنــد الحـواف إلى التتبت
 يفتح أبعاد الزمـن ليس تتبيـت الآنات، بل تجربـة الزمـن بوصفـه هــا الانقضـاء. الزمـن لا يمنـح هـذه التـجريـه ـ كمـا قلنـا ـ إلا لمراقـب يعـي الزمـنن. ولهـذا يصـح القـول إن الإنسـان لا يكـون ـِّ الزمــن فحسـب،

حالـه حـال كل الأشــــاء الأخـرى، إنـه يُزهــن الزمـن، كمــا يقول هايدغـر



لكـن إذا كان لا بـد مـن الشـتراط مراقـب يعـي الزهـن ـ إذا كان الحديـث عـن الماضـي والحاضـر والمسـتقبل ـ فـإن لهـذا نتيجـــة متناقضـة، بمقتضاهـا يجـب علـى المـرء يوْ الحقيقـة أن يقـول عـن








 إلـه أشـبه مـا يكون بهظلـة وعي مفتوحـة فـوق كل شـيء، ومـن خلالـهـ
 قبـة الســماء، والأشـعار قِو رأسـي، والأوراق على الشـجـرة.
ليـس عنــد الإنسـان مشـكلة الحـجـر، لأن لكينونتـه وعيـًا، وهـن






ַِّ جسـدنا وِوْ روحنـا موجـود ويحـدث مـن دون وعـي. لــس الولـوج إلى مجـال الوعـي البعيـد مهكنًا إلا على صعيـد الوصـفـ والمراقبـة، أي مـن الخـارج وليـس مـن الداخـل، تمامـا لأنـه لا يوجـد هنـا دالـا داخـل بمعنـى الوعي. لهـذا السـبب مـن الأسـهل أن نضـع أنفســنا مـكان إلـه،
 متنـاول يدنـا . الإلـه بوصفـه شـــئًأ روحيـًا يشــبهنا أكثـر مــن الحـجـر
 أن هـنا قَد يكون العنـوان الخاطئ . فهـن المحتمـل أن تكون الحـجـارة أكثـر ملاءمـة لذـلـك.

تتاح للمرافَب الـذي يتطــع إلى الماضـي والمسـتقبل فـرص رائــة.
 للزمـن، لأن بهقـدور المـرء أن يتحـرك وٌِ الفضـاء إلى الأمـام والخلـ ووٌِ كل الاتجاهـات، لكــه لا يسـنطيع أن يفعـل ذلـك وٌِ الزمــن. الزمــن موجَّه، وغـير عكـوس. ليـس هنـاك مـن وراء. السـابق واللاحـقَ

 فعلمي، نعيشـه كزمـن يجـري وغـير عكـوس. ونعيش وِ وِ زمـن منصـوّر، ِيكس لنـا فضـاءات زمنيـة نسـتطيع التحـرك فيهـا بحريـة متتقـلـين بــن فعـل الخلــق الإلهـي أو الانفجــار الأول وبـــن آخــر يـوم أو المـوت الحراري الإنتروبي
وسـواء أكان زمـن عـالم غــير محــدّد أم محــددًا، فإنـه مـن منظـور الحيـاة المحـدودة دائمًا غـير محـدود بطريقــة رهيبـة، لأن الحـدود لا
 الشـديد الاتسـاع، لكـن عـادة مــا يحصـل العكس؛ فبالنظـر إلى هــا

الامتـداد المكانـي والزمـني الهائلـل للكـون تبـدو الحيــاة الفرديـة أشـبه بدعابـة سـيئة وسـخـيفة وبـلا أهميـة. يقـول غوتــه: لا لا يمكـن لأــر أيامـي على الأرض/ أن يـغيـب يفِ الدهــور (67). الرجـل المسـكـين ليـس
 جميـل لهيغـل ـ هـو لعنــة الاختفـاء.

يضـاف إلى ذلك القانـون الثانـي بٌ الترموديناميـك الـذي يمكـن أن
 البنى ذات التنظيم العـالي، تسـعى إلى التـحـول إلى حـالات محتملـة، أي
 تشـكل هـذه اللاعكوسـية سـهـ الزمــن المنطلق مـن الحـالات المسـتحيلة إلى الحـالات الممكنـة، حيـث يُعـدّ النظام مـن الحـا الحـالات المسـتحيلة. مـن
 الثاني يِ الترموديناميـك . فِّ البـد



 عندمـا يـزداد قسـط المـرارة فيهـا ـ
يبـدو زمـن العـالم مقلقًا ، حــِن يتبـدى بوصفـه بعـداً حـالًا للمعنـى.
 رعبْ حــال مـدى الشـدة الـتي تنفينـا فيهـا الطبيعـة وتفقـد المعنـى الزائـف الـذي فكرنـا بـه فيهـا (68) .

Johann Wolfgang Goethe, Faust II. Verse 11583 f. Münchner Ausgabe Band 18.I, S. 335
Albert Camus: Der Mythos von Sisyphos, S. 17

لم تكـن هــذه التجريـة جديـدة تَهامًا . عرفـت العصـور القديمـهـ

 إلى علـوم الطبيعـة الحديثـةَ وضـع ديمقريطـس مسـلمات الــنـرات المتسـاقَطة، والمـكان الفـارغ، والزمــن الفـارغ. ولأن الــذرات تتسـافَط
 كـرات البليـاردو، وتـدور وتكـوِن أثــكالاً . النفس الإنسـانية والـروح ليسـا أيضًا سـوى سـلاسـل وحـركات دورانيـة لذرات صفـيرة خصوصًا .


 هــذه الأراء التصـور القائـل إن الطبيعـة تتحـــدد بأسـباب غائــــة، أي انطلافًا هـن هـدف. كلا ـ يقـول ديمقريطس - إنها لا تتحـدد بهـدف، بـل بالمصادفـة، حتَى ولـو فضّـل المــرء غـير ذلـكـ، كأن تقـوم الطبيعـة




 العـالم بألعـاب المصادفـة. هــذا يجـب ألا يخيـفـ أو يكــدٌ أحـدًا، لأن المـرء ـٌِْ كل حـال قَد تخلص مـن الخـوف مـن الآلهـهة والقوى الأخـرى المتحكهــة بالمصـير . لا يمنـح أي كـون معنـى، فالمعنـى يجـب أن يعطيـه المـرء بالــذات لنفسـهـ.

شـكَّلت هـذه النزعـهَ الطبيعيـة القديمـة فكـر العـوم الطبيعيـة

الحديتـة. وهـي بوصفهـا تيـارًا فرعيـًا لم تختـف فَط، لكـن طفـت


 وزمـن العـالم تمـامًا، غـير أنهـا تُجسـر عبر مـا يدعـى الـدلالات، مههـا كانـت مؤقتـة.

مـع تاريـخ الخـلاص المفهـوم مســــيـًا، وربطًا بالنبـوءة اليهوديـة، يُرحَّل كلّ الاهتمـام إلى مسـتقبل الخــلاص والى يـوم الحسـاب. يعـاش



 أو أوغسـطس أن يشـعر بإمبراطوريته بوصفها حصـاد عصـر بأكملـه، إلا أن دورة الأزمنـة سـوف تتواصــل، وســبـدأ دورة جديـدة. لم تعـرف






 العصـر المســيحي كان اليـوم الآخـر.
عندمـا يختفي الإيمـان، يضيـع أيضُــا اليـوم الآخـر، الخــلاص، مـع ذلك يبقى التوجـه نحـو المسـتقبل والاتجـاه نحـو الأمـام. المسـتقبل هـو

الأفـق الحقيقي للزمـن، ولـن يوجـد إيمـان دنيـوي بالتقـدم إن لم يوجـد الإيمـان بالخـلاص السـماوي. على هـذه الخلفيـة اكتسـبت الثـوراتُ وِوِ

 عـام 1800 : الرغبـة الثوريـة لتحقيق مملكـة الله هـي النقطـة المرنــة كـكل بنـاء تقدمـي ويدايـة التاريـخ الحديـت(69).

كان هيغـل هـو مـن أنجـز العمـل الرائـع لتـحويـل طمـأنينـة الإيمـان إلى رؤــة عقليـة للعـالم مـن دون إيمـان بالســمـاوي إطـلاقَا ـ ـا كان يجـب












التهـرب منهـا .
يُحَسُ بالـدفء الديـني المتبقـي مـن فكـر التقـد م بوضـوح صـارخ


Friedrich Schlegel: Athenäumsfragemente> Kritische Schriften

يُنـزل متيافيزيقـا هيغل مـن السـماء إلى الأرض. عنـد هيغل تبـدأ بومـة
 أمـا عنـد ماركس فتطـير ٌِِ مواجهـة الفجـر مبشـرةً بسـاعة التحريـر
 الإنسـان السلسـلة القاتهـة الخاليـة مـن الخـيال، بـل لكـي يتـخلـص



مـع عمليــة التـحريـر.






 القـول - ويُبيـِن، عندمـا يعـرف كيـف تســير، إلى أـــن الذهــاب. مـن المثـير للعجـب سـلفًا كيـف نشـأت على حــن غـرَّ، منــن منتصـف القـرن التاسـع عشـر، بعـد التحليـيق العـالي للـروح المطلقَ، الرغبـة وٌِ كل مـكان
 بـدأت مسـيرة الشـخصيـة المفكرة: وهـذا بالتأكيـد ليس غير [...]. هــه
 التفكير بالإنسـان صغـيرًا وتحقيـق أشـــــاء عظيمـة معـه، إذا مـا أردـنـا

أن نطلق علـى الحضـارة الحديثـة الـتي أضنـي عليهـا الطابـع العلمـي

 ner von Siemens
 البـحثي واختراعاتنـا سـوف تســاعد النـاس مـن المسـتويات الثقافيـة

 وأكثـر سـعادة، وأكثـر اقتتناعًا بمصيرهـا (71).





 داروــن هـي نقـل خاطئ للمعلومـات الوراثيـة، أي مصـادفـات خاطئـة،
 التكيـف بعمليـة الاصطفـاء. مــا يبقى هـو مـا تثبـت صـلاحيتـه. بهـذه الطريفـة - عـبر طفـرة عشـوائية مضافًا إليهـا اصطفـاء ـِفْ صـراع البفـاء ـ تصيـب الطبيعـة مـن دون أن تقصــد ذلـلك. كذلـك يهكـن القـول أيضُّا : فِ التطـور تخطئ الطبيعـة. غـير أنهـا تحنـاج
 بها بالحسـاب منـذ التحـول الكوبرنيكوسـي كانـت على وشــك أن تـزـرداد ضـخامـة أكتـر فأكتـر .

نُســنَ الحـزام الزمـني ٌِِ الإنجيـل الـــي ســاد قرونًا مـن الزمـن،
 النظـر نحــو الأسـفل إلى الأرض. وحدهـا الاكتشـافات الأحفوريـة واستكشثـافات طبفـات الأرض الجيولوجيـة جعلـت سـبعة آلاف أو
 ولم يكـف أيضًا طوفـان واحـد لفهـم بنــــة سـطوح الأرض، بـل كان
 الكوارث، لكـي يسـتطيع تفسـير سـطوح الأرض الحاليـة ـ تصـف نظريـة
 تصـف الأرض وِن شـكلها الراهـن بأنهـا الأنقـاض الوحيـدة مـن البقايـا المكسـورة مـن قَشـرة الأرض الأصليـة الباقيـة، مـع أحـواض المحيطـات المات كثقـوب عملاقـَ، ومـع القـارات المتداعيـة والبراكـين المتفجـرة والمُورينات النهائيـهة (ركامـات الجليـد ) والصـحـارى مـن كل الأنـواع. عندهـا وضــع كانـط Kant نظريتـه الكونيـة الأولى كانـت سـنوات العـالم الكتابـي البالغـة ســة آلاف وخمســمئة ســنة الـتي يأخذهـا ـو الحسـاب الفيلسـوفـ الشـاب الطمـوح قَد أصبحـت مليـون سـنة. هــا
 نيوتـن Isaac Newton الزمـن بوصفـه كميـة مطلقـة. كان المكان الممتـد،




 يجـب عليـه أن يتسـاءل، مـا الـذي كانـه الزمـن قبـل أن توجـد أحـدات،

مثل نشـوء الأرض والكون؟ هنـا، طبعًا ، لم يحـرز المـرء تقدمًا، ولهــا
 الزمنيــة مفضـلاً أن يرتـدَّ إلى الإيمـان بالربوبيـةَ(72).
ومـع ذلك كان السـؤال الـنـي يطـرح تفسـه دائمـًا وأبـدًا : مـا الــذي



 يقـول كانـط - إلى أن يضـع (مافَبل) أخـرى أمـام كلٍ (ماقبـلـ) . وبهـذا أصبـح الزهـن المطلت مجـرد ضـرورة فكريـة للوعي، هـن دون محتوى ِوْ الكينونـة.

لكـن عندمـا أغفل المـري مشـكالات الزمـن الفـارغ والتفت نحـو زمـن




 عامـة. إلا أن التصـور الــذي ســاد قَرونـا مـن الزمــن عـن السلســـــة
 تعاقبًا زمنيًا . اعتقـد المـرء طويـلاً أن جميـع الكائنـات الـتي تبـدي وِ
(70) الربوبيـة Deismus موقَف فلسـفي يرفض الوحـي كمصــر رللمعرفـة الدينيـة، ويؤكد أن العقل ومراقبة العـالم الطبيعي يكفيـان للإِيمان بوجود خالق عظـيـم للكـون .المترجـما] Immanuel Kant: Allgemeine Naturgeschichte. Werke Band I, S. 335

هــنه السلســلة صـلـة وثيقـة ورائعـة جـدُا فَد وُجـدت دفعـةُ واحـدة وِو الحيـاة؛ ثـم بـدأت هـذه الصـورة تتحـرك، عندمـا افترض المـرء أن الأنواع

 كان التصـور بـأن الأنـواع والأجنـاس لم يتطور الواحـد منهـا بعد الآخـر

 زمنيـة ضـخمـه، بـدءًا مـن البـذار الأولى الحيّـة وصـولًا إلى الإنسـان،
 وانتخـاب. لا ينطبـق الأمـر علـى الإنسـان فـحسـب، لكـن تنطبـق عليـه

 لا تكون المصادفـة بالـذات هـي التي قامـت هنـا بعمليـة الإخـراج. مهمـا Homo sa- يكـن، فـإن اســهـلالك زمـن العـالم لتطـور الإنسـان العاقـل piens


 للمقاييـس الأبديـة،// مـن خــلال آلاف الأشـكال،/ وحتـى تصبـع إنسـانأ لديـك الوقـتـ(74).
 الإنسـان الــني لا يحـق لـه، لهــذا السـبب، أن يفهـم نفسـه علـى غـــر

Johann Wolfgang Goethe, Faust II, Verse 8324-26, Münchner Ausgabe Band 18.I, S. 227

حقيقتهـا بوصفـه ذروة أو غايـة عليـا . فالتـــور يسـتمر متخطيًا


 وليـس إلى الفعل والعمـل، لكــه لم يسـتطع أن يهنـع انتشـار أوهـام القوة


 سـواء أكان لهـذه التدخـلات تأثـيرات مقصـودة أم غـير مقصـودة. كان التتويـر يحــم بالســيطرة علـى حــث الطبيعـة الـذي يشـارك فيـه الإنســان. عندمـا يجعـل هـردر Herder اليــد الخفيَّـة للطبيعــة
 الإنسـان كائـن مفطور بطبيعته على تقريـر مصيره بنفسـه، وعلى أن يصنـع منـه مـا يقـدر عليـه ٌِِ أحسـن الأحـوال. ولا يـجـوز لـإلســان أن يعتـد بيسـاطة على تطور الطبيعـة، بـل عليـه أن يقـوم بذلـك بنفسـهـ. وينبغي عليـه وٌِ عمليـة التاريـخ، بوصفـه كائنـا انفصـل عن الطبيــة، أن يؤتـر عمليًا ـٌِ تطـوره بالـذات، وأن يكمـل نفسـه، وفقًا للأهـــاف
 حيوانًا عافللأ (75). يستطيع النوع على كل حـال، وليـس الفـرد المنعـزل ـ كمـا يقول كانـط ـ أن يرتقـي بالعمـل عبر أجيـال كثيرة وصـولًا إلى
تقريـر مصـيره.

Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Werke Band XII, S. 676

إنـه تطور بإخـراج خـاص ـ لم يعـد يجـري هـذا وفتو مبـدأ الطفـرة العشـوائية والاصطفاء، ولا أيضًا طبقًا لمبـادئ التنويـر والعقل، ويجـب
 تقنيـات النطـور الـتي يُجــرب بهـا ـِّ الوقَت الراهــن هـي محـاولات تهـدف إلى تقريـب جانـب مـن زمـن العـالم، أي زمـن تطـور الطبيعـهة،
 ينفتح حِّ صـورة العـالم الفيزيائـي الفلكـي باسـتمرار بــين زهــن العـالم وزمـن الحيـاة على نحـوٍ هائـلـ.

## الفصل السابع

زهـكان العالم

بدايـة الزمـن. فـرادة البدايـة. اليـوم الآخــر الفيزيائـي. عوامـة الحضـارة لـ برترانـد راسـل وليلـة الفضـاء العظيمـة. النظريـة النسبية
 نفسـه. لغز التزامـن. الزمـكان. تجـاوز تنائيــة الإنسـان والعـالم. إيمـان

تمتـك اليـوم جميـع نمـاذج العـالم المرموقــة فيزيـائيـًا وواقعيًا ... صفـر الزمـن المطلـق. يكتب ذلك فيزيائيُ الفلك بيرنولف كانيتشايدر Bernulf Kanitscheider


 لم يتجــاوز صفـر الزمـن المطلاق الفريـب هــا ـ للزمــن إذا مـن منظـور

 حــث مـن حـدث آخـر حصـرًا، مـن دون أن يكـون هـو بالــذات مؤــرًا


 بـل هـو تـلك الحـدود الـتي تؤطـر بدايــة الزمـنـ، ولا يبقـى لنـا غـير أن ننظر - كهـا يقـول كانيتشـايدر - إلى بدايــة العـالم بوصفهـا عمليـة

نشـوء عفويـة لاسـببيـة مـن دون سـلفٍ زمـني، إذ ينطوي سـلفًا تعبـير




 الذريـة هــنه فـوق العـدم بقليـل، فِنْ هــنا الخليـط مـن الجزيئـات العنصريـة الكثيـف جـدًا والمفـرط ٌِِ سـخـونته، تحصـل قبـل نحـو 20
 المـادة الأصليـة ودرجـة حرارتها إلى حـدّ بعيـد ، وبحيـت تتمكّن الـذرات،

 تشـكلت فِ2 واحـدَ منهـا فَبل 5 مليـارات سـنة شمسـنا والكواكب، ومـن بينهـا أيضًا الأرض.

وكمـا أن هــذا الكـون ليـس مـن دون بدايــة، كذذلـك أيضًا للزمـن




 الخلفيـه، الظاهــرة المرافقـة ليـوم الخلـق الفيزيائـي الفلكي.

لنــق نظـرة هـرة أخـرى علـى علـوم نشـأة الكـون؛ بالنسـبة إلى العصـور القديهـة، كان الكـون والزمـن بـلا بدايـهة. الكـون فِّ الصـورة المسـيحية للعـالم خلقّ، ولـه بهـذه الصفـة بدايـة، أي فعـل الخلـق الـذي

يبـدأ معـه الزمـن. أبقى نيوتـن الخالـق قٌِ الخلفيـه، لكنـه احتـاج لأجـل


 كل منههـا بالآخـر، أي كزمـكان فحسـب - ســنتاول ذلـك حـالا - بـل
 كل الأحـدات. يبقى موضــع خـلاف إن كان الكون ينتقـل قَبـل ذلـك إلى طـور الانكهـاش، أو يواصـل تمـدده الراهــن بسـرعات متباينـة. يمكن
 نظـر الفيزيـاء الفلكيـة اليـوم على النحـو التـالي: الحـدث البـارذ الأول
 وِّ هـذنه المرحلـة تتوسـع إلى المنظومـة الشمسـية، وهـو مـا يـدفـع

 النـجـوم الصمّاء قــد تحولـت إلى نجــوم نويترونيــة أو إلى ثـقـوب سـوداء [...]. بــــ 1027 سـنـة يُظهـر الكـون ثقوبًا ســوداء ذات صلــة بالمجـرات ومـا فـوق المجـرات، يمضــي بعضهـا بعيـدًا عـن بعض بفعـل
 سـوداء مبعثـرة ونجـوم نويترونيـة وثقـوب ســوداء منعزلــة تركــت مجراتهـا الأم بسـبب عمليـة التبخــر [...]. الــادة الميتـة تكـون، مـن منظـور كالاسـيكي، هسـتقرة، لكـن مـن ناحيـة ميكانيكيـة كوانتيـة تتجـرأ أيضًا البروتونـات...، الأمـر الــني يفضـي بعـــ 10 34 ســنـة
 الزمـان، وهـو جـزء المن اللاهـوت معني بالموت والدنيوية والمصـير النهائي للنفس والجنس البشـري. [المترجـم|

إلى أن تنقـرض الحيـاة الـتي بنيـت علـى مـادة الكريـون. واذا أطلنـا


 الصـورة القصوى للكون التي مـا زال يمكـن فهمهـا عـن طريـق علـم

 الأثــياء ـِيْ كـون طويـل الأمــد . يتسـم الوجـود الإنسـاني، هـو وكل

 وهـي كـن تعـود ثـانيــة علـى الإطـلاق (77). يمكـن بحفنـة مـن القوانـين والثوابـت الطبيعيـة الـتي اكتشــفها وصاغها لفيـف مـن العلمـاء، مـن نيوتـــن إلى آينشــــاين، ومـن غاليلـي حتى ها يزنـبرغ، تركيب مثل هـذا الحـدث النهائئي. كمـا يـؤدي القانـون التانـي وِو الترموديناميـك الـذي وضعـه عنـد نهايـة القـرن التاسـع عشـر لودفيْغ بولتسـهان Ludwig Boltzmann دورًا فِّ هـذا السـيناريو، لأنـه يُفهـم بوصفه قَانـون سـهـ زمـن موجـه. فهـو يُذكُر مـرة أخـرى بالفكـرة



 والفوضـى المحتملة علىى مثال ورق اللعب. يٌِ البـدء يكون ورق اللعب


Bernulf Kanitscheider: Vom Anfang und Ende der Zeit. In: Am Fluss des Heraklit, S. 131 ff.

جـــا أن يَنْتـج نظـام البدايـة مصادفـةً مـرة أخـرى . أو لنأخـذ مثـالًا



 إلا أن هـذا، علـى وجـه الدقَـة، لا يِحـدث، ومــن هنـا سـهـم الزمــن:




 يفتقـر مثـل هــنا الكـون إلى المعنـى بدرجـة كبـيرة. كان للكـون قِّ







 بالكينونـة ككل. لقـد أفزعـت باســكال اللامبـالاة الفظيعـة للفضـاء حيـال البشـر، وتضـاف إليهـا اليـوم نهائيــة الكـون. يجــب ألا يُحــدت هــذا بالضـروروة هلعُـا، ذلـكـ لأن العقـل البـارد يمكنـه أن يقـول: ليـس



حــِن لا يســاعد الإيهـان يِّ مواجهـة عـالم يغيـب فيـهـ المعنـى،

 برترانــد راسـل بعهـق شـعور الحيـاة هــذا لإنسـان الحضـارة الــذي
 ملجـأ يــوذ بـه مـن هــذا الهـول: نتطلـع إلى حلقـات حـول عوّامتنـا الصغـيرة... وإلى المحيـط القـاتم الـذي نتسـكـع لسـاعة مـن الزمـن
 علـى ملجئنـا نفحـة ريـح بـاردة. عزلـة كينونـة الإنســان بأكملهـا وسـط قـوى معاديـة تشــمل النفـس المنعزلــة الـتي يجـبـ عليهـا، بـكل هــا أوتيـت مـن شـجـاعة، أن تقـاوم وحدهـا كل ثقــل الكــون الــني يظـل لامباليًا إزاء آمالهـا ومـخاوفهـا (78).

لكـن كيـف يكـون الأمـر إذا لم تصــح مطلقًا هــذه الصـورة الكليَّهـة


 بنـاء على ذلـك، كل مـا يحـدث ليـس إلا هقدمـهة لشـيء بـاقٍ ويصهــــ ؛
 نهايـة حياتـه صراحـهُ بهثـل هــنه الأفـكار، عندمـا كتـب، بهناسـبـة مـوت صديـق، إلى ذوــهـ: نحـن معشـر المؤمنــين بالفيزيــاء نعـرف أن الفصـل بـين الماضـي والحاضـر والمـــتقبل هـو محـض وهـم

عنــــ هسـتـهـر(79)
Bertrand Russel. Zit. Wetz: Lebenswelt und Weltall, S. 467
Albert Einstein, Zit. Klein: Zeit, Der Stoff, aus dem das Leben ist, S. 266

بهـذه المناسـبة قلب آينشـتاين فكـرة الطابـع الوهمـي للزمـن صراحـهـ إلى مـا يبهـج القـلـب ويفرحـهـ ل لكـن مـن المؤكــد أن "النظريــة النسـبـيـة الخاصـة" (1905) وفيهـا بعـد "النظريـة النسـبية العامـة" (1915) فـد

 نظـر آينشــتاين أهـم تَحـول بعـد نيوتـن وِّ الفهـم الفيزيائـي للمـكان
 وقـت طويـل، أهميـة عمليــة يوميـة.

اسـتطاع آينشَتاين أن يشـبك مـع لا يبنيتس Leibniz الـذي كان فَد طـوَر فَبـل ذلـكـ بقرنـــن مـن الزمـن مفهومًا للمـكان والزمـن موجهـا ضــد الزمـن المطلـق لنيوتـن. نعـود ونذـــــر مــرة أخـرى: كان المـكان

 الواقعـي متضمنگًا فيههـا ـ تـحـدَّت نيوتـن أيضًا عـا عـن الزمـن النسـبـي، عندمـا كان يقصـد معطيات زمـن السـاعات الأرضيـة الـتي لا تسـتطيع
 أيضًا ، أنـهـه لا يمكـن أن تكـون هنـاك سـاعة مطلقـة. إلا أنـه اعتـبر أن
 فكريــة وحسـابيـة.

 تراصـف الأشـياء جنبًا إلى جنـب، مهمـا كانـت المسـافة بينهـا أيضًا .
 مـن فضــاء يتمـدد ـ كذلـك حـال الزمـن بالنسـبة إليـه: فهـو لم يوجــد

كامتـداد هطلـق يتعيَّن افتراضــه؛ فكهـا يُخلــق المـكان عـبر تراصـف

 بالنسـبة إلى لاينيتس، أنـه حيـث لا توجـــ أشــــاء، لا يوجـد مـكان أيضًا، وحيـت لا يكـون هنـاك أحــداث، لا يكـون هنـاك زمـن أيضًا .

 المختلفـة إلا بنسـبـة بعضهـا إلى بعـض، ومـن ثـمّ ليـس هنــاك مقيـاس مطلـق. وكان يعـني ذلـكـ، فيمـا يخـص الســاعاتا أنهـا لا تقـوم فعليًا بشـيء آخـر سـوى أنهـا 'تقيس' بمسـيـاعدة أحـدا أحـات منتظهـة (النـواس،
 هنـاك سـاعة مطلقـة، فـحتـى الســماء المرصعــة بالنجـوم الـتي أحـال عليها نيوتـن، أظهـرت حـالات مـن اللاانتظام الـتي كان لا يبنيتس دائـمَ


 تمّ ســلفًا اسـتباق فهـم الزمــن النسـبي. فلايبنتـس، إذ رفـض الزمــن بوصفـه امتـدادًا مطلقًا، وجـَّه الانتبـاه كليًا إلى علاقَـة المـدة المـختلفـة للأحـدات. هنـا يلعـب الزمــن . باختصـار، رفض لايبنتس فصـل الزمـن عـن الأحـداث، وحـدّده بـدلا مـن ذلـك بوصفـه خاصيتها، وهـو بفهــهـه
 وفقًا للنظريـة النسـبيـة الخاصـة، فـإن لـكل جسـم زمنـه الخـاص،
 الشـديد الصغـر أو الوحـدة الدقيفــة الــي لا يعود بالإمـكان تجزئتهـا . [المترجـمـ

مقارنــة بجســم متحـرك نسـبيًا . ليـس لهــنا عالاقـة بحقيقــة أن كل واحـد يعيش تجربـة انقضـاء الزمـن بشككل مختلف، حيـث يمـر الزمـن بسـرعة تـارة ويطـول تـارة أخـرى؛ فهـذا يُعدّ جـزءُّا من الذاتيـة العاطفيـة لتجـارب معايشـة الزمـن الـتي لا تقيسـها أـــة ســاعة. الفـارق الزمـنـي بـين الأجسـام المتحركـة بصـورة مختلفـة، والـتي هـي موضـوع النظريــة النسـبية الخاصـه، هـي على العكس قابلـة للقيـاس جـدُا ـ إذا اسـتطاع



 شـعره وأظافـره بيطءء أكبر، وسـتكون ضـربـات قلبـه أبطـأ . هـذا البـطء
 مـن منظورA. بالنسـبة إلى B الـذي يجلس وِّ القطار لا يتغير شـيء: بالنسـبة إليـه لـن تسـير سـاعته بـبطء أكتـر، ولـن ينمـو شـعره وأظا فــره
 المتحركهة لا يتغير شـيء بالنسـبة لمـن هـو موجـود فيهـا ؛ لا يـكـن إنبات
 يمـر B بـ A مـرة أخـرى، بعـد أن يكون B فـد دار حـول الأرض مثـلاً،




 حـول الأرض. كانـت السـاعة الذريــة المسـافرة عنـد الوصـول متأخـرة

بمقـدار جـزء مـن 59 مليـار مـن التانيـة، مقارنــة بالسـاعة الذريـة الـتي
بقيـت ثابتـة وٌِ مكانهـا عنـد نقطـة الانطــلاق.
ليـس هنـاك، إذًا، ســاعة مركزيــة للجميـع. كلمـا تحــرك شــخـص بسـرعة أكبر فياسًا بشـخص آخـر، يمضـي الزمـن بالنسـبـة إليـهـ بيـطء أكبر، أو كمـا قلنـا : إذا نظـر إليـه مـن منظـور الشــخص الآخـر المعنـي.
 شـيء آخـر ـ ولهـذا أطلق علـي النظريــة النسـبية بصـورة أفضـل تســيـية نظريـة نسـبيـة الزمـنـ. إذ ليـس كل ثــيء هنـا نسـبيًا، كمـا يعني التعبير المسـتخخدم علـى نطـاق واسـعـع ليـس المـكان مطلقًا ولا الزهـن عنــد آينشـتاين على سـبيل المثال، لكـن وِّ المقابـل سـرعة الضـوء هطلقـة . لم يكتشف آينشـتاين هـذا، لكنـه حـل بذلـك مشـكلة ذات صـلة بالموضـوع .




 النظـر عـن الحركـة الخاصـة. فكـرة آينشــتاين العبقريـة البسـيطة كانـت كمـا يلـي: إذا بقيـت سـرعة الضـوء المقيسـة هـي نفسـهـا بصـرف النظـر عـن السـرعة الـتي أتحـرك بهـا ، فــلا يمكـن أن تكـون الثـانيـة المقيسـة، حسـب سـرعة حركـتي والاتجـاه الــذي أتحـرك بـركهـ، هـي نفسها • إذا تَحركـتُ ِِْ اتجـاه الشـعاع الضوئـي تتطـاول الثانيـة، وتبقى السـرعة يفِ هـذه الثانيـة المنطاولـة لهـذا السـبب 300000 كـم/ ثا ـ وبحركـة معاكسـة لاتجـاه الشـعاع الضوئـي يحصـل تأتنير عكسـين وِقٌ الثانيــة الـني تقلصــت ســيكون مـن الممكـن قِيـاس هــذه 300000

كم/ثـا مـرة أخـرى. سـرعة الضـوء مطلقـة. المتفير هنـا هـو مـدة الثانيـة الـتي تختلف بحسـب الحركـة الخاصـة. على هـذا النحـو يكون لشـعاع
 إذا مـا نَحركت بسـرعة شـعاع الضـوء، فسـتكون هــه الثانيـة منطاولــة





 السـلطة علينـا، بحيـت ننسـى أصلهـا الأرضـي ونقبلهـا بوصفهـا
 اللغـة. ويصبـح طريـق التقـدم العلمـي بفعـل مثـل هــنـه الأخطـاء

غير سـالك لزمـن طويـل غالبــا .




 نسـبية ثانيـهة: الزمـن لا يتعلـق بالحـركات المعنيـهة وبعلاقَات الحركــة

 ببـطء ملمـوس أكثـر • وبذلـك يكـون الزمـن امتـدادًا لا يتعلق بالحـركــة

Albert Einstein. Zit. de Padova: Leibniz, Newton und die Erfindung der Zeit, S. 294

ـِنْ المـكان فحسـب، بـل أيضًا بالمـكان نفسـه؛ وبدقَـة أكبر، بالجاذبيـة الــتي تؤتـر فيـهـ . طـوّر آينشــتاين لأجـل هــذا التركيـب المشـــروط مـن الزمـن والمـكان مفهـوم الزمـكان.

 كل نقطـة مـن الكون على نحـو مختلف، أسـرع أو أبطـأ ، مقارنـة بنفـاط



 إلا أنتـا، على الصعيـد العملـي اليومـي، مـا ـــزال نسـتخدم أيضًا زمـن نيوتـن المطلت مـن غـير أن نلحـظـ ذلـك، لأن اختـلافـات المــد الزمنيــة





النسـبية الخاصـة والعامـة تؤخـذ بالاعتبـار.
عندمـا يكـون لـكل شـيء متحـرك ـِ المـكان زمــن خـاص بالقيـاس
 الحقيقـة، ليـس لدينـا مشـكلة، عندمـا يتواصـل بعضنـا مـع بعـض مـن

 تعبـير zeitgleich (وتعـني المـدة نفسـها )، بصـورة خادعـهة، مصطاهـح


المكتسـبة. إننـا نتشـارك اللحظـة نفسـها ونعـرف ذلـك. لكـن، هــل هــي فعليًا اللحظـة نفسـها؟ تشــير تأمــلات فيزيائيـة بســيطة إلى أن
 زمنهـا حتى تصـل. فٌِ المسـافات البعيـدة يتحـرك نحـو بعضـه مـا هـو حاضـرٌ هنـا وهنـاكـ ولأن التواصـل لا يعـني مجـرد التكـــم، بـل يعـني أيضًا تبـادل إثــارات الضـوء، فإنــا نتواصـل مـع النجـوم الـنـي نراهـا


 نوجـه نظرنـا نحـو السـماء المرصعَــة بالنـجـوم، إنمـا ننظـر إلى ماضيهـا
 على الإطـلاق. وإذا كان مـن المفترض أنهـا الآن تنطفئ هنـاك، فنحـن لـن نسـتطيع أن نـرى ذلـك إلا بعـد مـلايــين السـنـين. عنــد ذلـك فقـطـ يكون ذـلك الحـــت، بالنسـبـة إلينـا هنـا، متوافقًا زمنيًا .
 ببسـاطة أكثر، لأن على المـرء ألا يأخـن هٌِ الحسـاب إلا سـرعة الضـوء،

 ووصولهـا، لكـن، ولأن مسـافات مكانيــه ضخمــة يمكـن أن تفصـل


 حاضـرًا لتـوّه. يـا لـه مــن تصـور رهيـب، ويفـدو رهيبـا أكتـر عندمـا نتصـور مـع بريـان غريـن Brian Greene مـا ســـيأتي.

توضـع قَائمـة بالحـوادث المتزامنـة انطلافَا مـن الراصـد A، وتوضـع


 نفسـها : يـرسـم المـرء خطًا مباشـرا لـلآن مـن A إلى B. إلا أن هـــا لا لا لا لا لا يكون صـحيحًا ، طبقًا للنظريـة النسـبيـة الخاصــا A وB أحدهمـا نحـو الآخـر نسـبيًا • إذا فَعَـلا ذلك، تكـون عندئـذ لـكل

 مـن نتـاط متباينـة حـوادث متزامنـة متباينــة أيضًا ـ ويكـون ـ و وفـق
 بالنسـبة للآخـر مفهوم مختلف عهـا يكون متزامنًا ٌٌِ لحظـة معطاة. على هـذا النحـو يحصـل أن تكون حوادث أخـرى متزامنـة مـن منظـور
 اختـلاف نقـاط ـ الآن المتباينـهـ زهيـد جـداً ـ لكن هـنـا الاخختـلاف سـوف ينفتح وِّ المسـافات الكبيرة، كمـا ينفتح المقص، وهـو مـا يعني: إذا لم يتحـرك B البعيـد نسـبة إلى A يكـون لكليهمـا الآن نفسـها، ومـن ثــمّ التزامـن نفسـه. لكـن إذا تحــرك B نسـبـة إلى A، فســوف تلائـم آنُـه،


يمكن نوضيـح هـذه العمليـة التي يصعب إدراكها حدسـيًا بهسـاعدة

 هــهه الشـريحة الزمنيـة للتزامـن. لكـن إذا تحـرك A الـــي يبعـد سـنوات ضوئيـة نحـو B، عندئــذ ســوف تقطــع رغيـف الخبـز بزاوــة

انطلافًا مـن A، وســوجد علـى هــذه الشـريحـة أحـدات تقـع، مـن منظـور B، فِّ الماضـي. لكـن يغـدو الأمـر أكثر شـبـحية عندمـا يتحـرك A


 سـاعات محطـات القطـار الفيدراليـة ـِوْ طـول البـلاد وعرضنهـا ـ لكـن أــن تكمـن إذًا مشـكلة التزامـن؟ إنهـا تكمـن ِوٌ كـون التزامـن غــر موجـود فعليًا ، على الأفـل ليس كمـا نتصـور هــا ـِوْ الحيـاة اليوميـة. الزمـن لا يسـبب تعاقبيًا ، ِِْ التـالي والسـا
 النقـاط المتباعـدة وٌِ وقَت واحـد البتُـَه، وِّ ظـل حـركات مختلفـة وبالقـرب مـن كتـل ثقيله، ليس فقـط بسـبـب زمـن نقـل الإشـارة الـذي يتسـبب بتأخـير دائمـا ، لكـن أيضًا بــا بـبـب نقـاط ـ الآن الـتي لا تعـاش الـ
 الزمـن ينتحـلّ بوصفـه وســيطًا متجانسـا ، يمكـن أن تظهـر بوضـوح
 متباعـدة مكانيًا تعـاش مباشـره، بـل توجـد $ِ$ ٌِ كل حـال بالنسـبة إلى







تجريـة التزامـن. ومههـا يكـن، يصـحّح بالنسـبة إلينـا أن كل واحـد يبقى

 ذاته، وبالسـرعة ذاتهـا بالقَرب مـن الكتـل الثقيلـه ذانهـا ـ إذًا، كل واحـد رحّالــة ـٌِ مونـاد زمنـهـه.

 الزمــن، أي مــن دون كيفيـات الزمـن الثقيلـة.

مـن الطبيعـي أن يبـدو الماضـي والحاضــر والمسـتقبل وقائـع عنـيـدة.

 يمكن أيضًا التفكير بالعكس: كل شـيء وافعي، وكان واقعيًا ، وسـيكون




 بيّن أن الفصـل بـين الماضـي والحاضـر والمسـتقبل هـو مـحـض وَهــمٌ

إذا لم يقصـد هـن هــنه العبـارة إلا إد خـال البهجـهة، فهـي تعـنـي أن تحـول الامتـداد المطــق للمـكان والزهــن إلى تـركيـب علاقــة الزمـكان،

 يؤمـن المـرء بــه فقَـط، بـل هـو مــا يــزال الواوَع ذاتـه الــذي نعتـــد

أننــا نعرفـه، وفيـه نعيـش ونهـوت. لكـن الأمـر كان يتوقـف، بالنسـبـة إليـه، على فهـم الوافَع بصـورة مختلفـة مـرة أخــرى، وعلـى الإمســاك بـه بهفاهيـم أخـرى أكتـر غنـّى وحركيـة مـن المفاهيـم المألوفـة

للمكان والزمن.
يـلاحـظ عنــد آينشـــاين أن عظــم الكـون لا يسـتثير، فيمـا يخـص





 كانـت نظـرة آينشـــتاين المتحــررة هـن الخـوف إلى الكـون.
 ويربـط الرعـب الـذي تثـيره الطبيــة باعتـزاز الإنسـان بوضعـه



 إلى كثـرة العـوالم الـتي لا تُحصىى، وكأنهـا تلغـي أهميـتي كمـخلـوق

 لفـترة قصـيرة بقـوة حيويـة. يفـ المقابـل ترفـع الحالـة [الثانيـة] مـن

Albert Einstein: Mein Weltbild. Klassiker des modernen Denkens, (82) S. 20

قيمـتي مـن دون حـدود، بصفـتي عقـلاً، عبر شـخصيتي الـتي يُظهـر لي القانـون الأخلاقِي فيهـا حيـاة مسـتقلة عـن الحيوانيـة، بـل عـن العـالم المحسـوس بكاملــهـهـهـ ${ }^{833}$.
 مـن الطبيعـة، مـن العالم. عنـده يبقى الإنسـان غريبًا عـن العـالمه، لكنـه
 إنـه خشـوع أمـام الكون، أمـام مهلكـة الضـرورة الرهيبـة هــنه، وإجـالال واحـترام أمـام ذاتـه، أمـام الحـريـة الخاصـــه والأخــلاق. يضـا ذلك، قـد رة المعرفـة المثيرة للإعججاب. أليس الأمـر كمـا لـو أن الطبيعـة
 مـا فيهـا مـن روعـة ـِوْ الزمـان والمـكان؟
لنتصـور مـرة أخـرى رغيـف الزمـكان الـذي هـو نفسـهـ فعليًا

 هنـا إلا بأشــكال زمنيــة مشــروطة للوافـع فـوق الزمـني نفســهـ الأمــر





 زمني ويُغنى. إنـه سـرمدي - فٌِ الذاكـرة - ولا ينتقـل إلى الزهــن إلا عند
 Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft. Werke Band VII, S. 300

الفصل الثـاهـن
الزمن الخاص







والآن من زمكان العالم إلى الزمن يٌٍ الجسد الخاص.
هنـاك أيضًا تـدق السـاعات. تقـوم عقـد عصبيـةَ دقيقـة مرتبـة ٌِِ أزواج خلـ جـذر الأنـف بهزامنـة حـدت الجســد وتلعـب دور

 وتُنتج إطار نشـاط للتتفس وضريـات القلب ومرحلتي النوم واليقظـة
 بصـرف النظـر عـن ذلكَ يضمـن أيضًا لفـترة هـن الزهمـن نَظُمَا يوميًا . ولأن هـذا اليـوم البيولوجـي الداخلـي لا يـلائـه، ـِـِ كل حـال، اليـوم الخارجي إلا على وجـه تقريبي، تحصـل على امتداد فترة طويلة مـن

 هِن نها يـة طور مـن ظـلام اصطناعي إلى اختـلاف حقيقي يِّ التوقيـت. كذلـك يتبع الجسـد ، تحــت شـروط غير طبيعيـه، الزمـن الخـاص

ليومـه البيولوجـي، وتبقـى إيقاعاتـه الأساســـية الزمنيـة. أمـا وظائفـهـ الجســـية المسـتقلة عن وعيـه فـلا تتعطل على كل حال. لكن، بالنسـبة إلى الوعـي، سـرعان مـا يضيـع كل توجـه زمــني ويحصــل يٌِ النهايــة
 بالزمـن الخـاص للجســد ، فهو يحتـاج العـالم يتجـاوز جسـده الخـاص. الوعـي يكون ِِْ الجســد وِوْ العـالم، ولهـذا يكـون الزمـن جســـيًا وعالميًا .

تظـل طبعًا أنظمـة ضبـط التوقيـت قٌِ داخـل الجســه، وٌِ معظـم الأحيـان، غـير ملحوظـة، وتتملص مـن التأتـير الإرادي. ينطبـق هـــا
 كيمياء الجسـم، وعلى نهـاذج أنشـطة الأعضـاء الداخليـة التي أتبتـت، كمـا ِِْ حـال القلـب أو المعـدة، أنهـا حسـاســة للزمـن على نحـو خـاص، وهـو مـا يـلاحـظ عندمـا يُصــاب أحدهــم وٌِ معدتـه بسـبـب حـدث مفاجـئ، أو يتسـرع قلبـه بفعـل أحـدات مثـيرة.

إنــا لا نالاحـظ مـدى سـيطرة نظـم داخليـهة علـى جسـدنا إلا وِّ حالــة الاضطـراب، كمـا يحصـل مثــلاً عندمـا نعيـش عكس ضا لابــا إيقاعنـا الداخلـي، ولا نتبـع إلا الزمــن الخارجـي الاجتماعــيـي المجـرد . ولعـل الأذيـات الصـحيـة الـتي تنتـج مـن العهـل لفـترات طويلــة بنظـام الورديـات معروفـة؛ إذ نحصـل اضطرابـات وِّ النـوم، وحالات اكتـابـاب
 يعـش طويـلاً .

يحصـل علـى هــذا النـحـو، مـن ناحيـه، إدراك للزمـن بجســدنا،



إلى المـوت فـحسـب، بـل لكونـه موسـومًا ـٌِ جميـع المراحـل مـن خـلال



 بأنـه القدرة على الاسـشــعار وٌِ الجســد الخـاص بهـا يجـب أن ينجــز على أفضـل نحـو وبأنسـب وقَت. الأمر يتعلق بتحقيق تزامن الأنشـطة الفعالــة مـع العمليـات الجسـدية اللاواعيـة.

ليـس مـن السـهل دومـًا التوفيـت بـــن الأنشـطة الواعيــة والزمــن الخـاص للجســد . وفضـلاً عـن ذلـك، لـكل جســد داخلــي يومـه الـا
 مـن الآخـر. لكـن إذا كان يجـب أن يسـتيقظا بسـبـب واجـب اجتماعـي



 بعـد علـى الإطـلاق، ولعلهـم لـن يسـتمروا معًا لفــترة طويلـة عندمـا عـا يجتمعـون. غـير أنهـم عندمـا ينظمـون أنفسـهـهم ويتعاونـون بأزمنتهـهم الخاصـة المختلفـه، عندئـذ يمكـن للزمـن العـام أن يثبـت نفسـهـ بوصفـه






زاخـر بالرمزيــة، عندمـا لم يكتفوا باحتـلال البلـد عسـكريًا فحسـب،




يصعـب دومـا علـى الزمـن الخـاص، مفهومًا بوصفـهـ تَجريـة زمنيــة وِّ الجسـد الخاص، أن يتغلب على توحيـد قيـاس اجتماعي، وتوقيـت السـاعة وِ丷 الحقيقـة ليـس غـير ذلـك. فٌِ كل الأحـوال، جلبـت العقـود
 الحريـة لاتبـاع النظـم الداخلـي الخـاص. لكـن يبقى السـؤال المطـرورح







 مـن المؤكـد أن هنـاك طرقًا لتعامـل المـرء بعقـلانيـة مــع زمنـه، ولا ينقص بهـذا الخصـوص الاستشــاريون المتخصصـون فٌِ مجـال حفــ الصـحـة الزمنيـة الشـخحصية اللذيـن يسـدون النصــح حـول: كيـف يكتشـف المـرء لصـوص الوقَت، ويضـع الأولوــات، ويتعاتـم فَـول لا ؛ وكيـف يفكّك المهـام المركبـة إلى عناصـر فرديـة، ويتلافقى الإقبـال علىى

إنجـاز أشـــاء كثتيرة وِفِ وفَت واحـد، وهـو مـا لا يسـفر عـادة عـن توفير

 راســخة تســنتمر التأتـير الجيـد للطفـوس والعـادات. يمكــن التــدرب على تخفيف السـرعة. وهنـاك بـلا ريب إمكانـات لحفـاظ المـرء على
 إلا أن هــذا لا يكفـي طبـًا .

إذا أخذنـا بالاعتبـار مـا فيـل ٌِِ الفصـل المنعقـد على الزمـن المدار

 الــني يشــمل حمايـة كل الأزمنــة الخاصــة وهمكنـات تطويرهـا علـى مختلف الصعد النفسـية والثنقافيـة والاقتصاديـة؛ إذ تَزداد المشـكلات الـتي تنتـج مـن إدارة الزمـن، والـتي ترتبـط جميعهـا باللامبـالاة حيـال


 عـالم الصناعـة المتسـارع والتباطـؤو القسـري للعـالم المتختلـف الفقَــري ؛

 للفايـة، أو يــترك ـِوْ حالــهـة مـن الخـواء والإجهـاد .

لكـن حتـى لـو بقــت موضـع خــلاف مســألة كــف يتعـــن أن تبـدو سياســة الزمـن بالتفصيـل، وكيـف يمكـن تحقيقهـا بالدرجــة الأولى، فإنتـا نكـون فَد وصلنـا إلى نقطـة يفـدو فيهـا - ربمـا للمـرة الأولى ـوِّ التاريـخ ـ الزمـن ومـراعـاة الزمـن الخـاص موضوعًا للسياسـهَ.

كان التعامـل مـع الزمـن طبعًا حتـى وٌِ السـابق موضوعًا وٍِ السـجالات السياسـية، كمـا وٌِ كفـاح الحـركـة العماليـة مــن أجـل يـوم

 الإنتـاج والتواصـل والاسـتهلاك حيثـهـا تغلـب العوافَب الجانبيـة

 أصـل فكـرة الاسـتمرارية إلى الحساسـيـة المتزايـدة حـيـال الزمن الخاص للعمليـات الحياتـيـة. وهـي تعنـي ببسـاطة إتاحــة الوقـت وإعطاءه، لكـي

تنبـأ بيـتر غلوتـس Peter Glotz ${ }^{(85)}$ قبـل بضـع سـنوات أن جبهـهة الصـراعـات الثقافيـة المسـتقبلية وٍِ البــدان الصناعيـة الغربيـة سـوف تكـون بـين مسـرِّعي الرأسمـاليـة الرقميـة ومبطئيهـا ـ يجـب ألا

 للحياة الاقتصاديـة؛ ويبقى الإنسـان الاقتصـادي والإنسـان التقني هــا

 مليـارات إنسـان بنمـط الحيـاة الـذي اعتـاد عليـه المـرء هنـا ـٌِ هـــه البــلاد، ســيكون أسـاس الحيـاة مهـددًا مـن الجميـع، وســوف تنهـار المـار

 قــدر المســنطاع، فسـوف يصـل ـٌِ المـدى الطويـل إلى العكـس، لأن

Peter Glotz: Die beschleunigte Geselischaft

الزمـن يصبـح محـدودًا للفايـة حقًا ، حــين يتعلق الموضـوع بالتغلب على المشـكلات الضـخمـة النتي سـوف تتهـال علينـا بسـبب هـذا التسـارع. فِو محاولـــة الانتصـار علـى الزمـن يقـع المـرء كليًا تحــت ســطان الزمـن.

مـن المهـم، هٌِ كل الأحـوال، تطويـر وتحقيـق أنـواع أخـرى مـن إضفـاء
 الخـاص ضـروريــِن للموضـوع السياسـي، ويـلاحـظ بأســف أن الطبقـة
 طويـل جـدَا ـٌِْ الحقِيقَة إلى أن اكتشَف الإنســان الطبيعـة بوصفهـا
 قَبـل أن يظهـر الموضـوع الكبـير، أي الزمـن، علـى الجـــولـول السياسـي
 وبالحفـاظ على تعـدد الأزمنـة الخاصـة . يهكـن للمـرء على الصعيـد الفـردي أن يقـوم اليـوم بالكتـير لأجـل ذلـكـ، شـريطة توقِفـه عـن الحديـت دائمًا عـن الإكراهــات الموضوعيــة وحدهــا ـ نـــرف حقيقـةً
 يخفي المـرء الزمـنن، ولمـن يُفـترض أن يقدمـه هديــة، وكيـف يمكـن لــه


 إنهـا مســألة سـلطة سياســية، عليهـا أن تقـرر السـرعات المتباينـة
 الواحـدة بعـد الأخـرى، وهـو مـا يجـب أن بـؤدي إلى إخضـاع الاقنصــاد للزمـن الخـاص للقـرارات الديمقراطيـة، وليــس العكس. إنهـا مســألة سـلطة سياســية تقريـر مـا هـو الثهـن المتعلق بأضـرار البيئـة وأعبـاء

الحيـاة الــني نحـن جاهـزون لدفعـه، وذلـك مـن أجـل وســائل تنقـل أسـرع. كمـا أنـه ســؤال ســلطة سياســي أيضًا تحــا تحديـد مقـدار الزمـن الــذي نريـد منحـه للأطفـال أو التخلـي عنـهـ، وكـم مـن الوقـت نعطـي الكبـار والشــيخوخة.

عندمـا يصبـح الإصـرار علـى الزمـن الخـاص المعـنيّ موضوعـا

 وليـس وفق الحيـاة الاقنصـاديـة العامـة. الزمـن الخـاص المفهوم على
 بينـه وبــن الزمـن الاقتصــادي العـام. وبهـنا لا بكـون البعـد العميـق للزمـن الخـاص قَـد تعـرض لأي مـس". وقَد يبقي المـرء بســرور أيضًا
 متاهـات الزمــن الخـاص مــا يُربـك ويزعــج إذا مـا دخـل إليهـا المـرء. الزمـن الخـاص هـو تحديـاًا ــ لا، بـل ريهـا بصـورة رئيسـيـة ـ ذلك الزمـن الداخلـي الــني يمكـن للفـرد أن يخـبره، شـــريطة أن يغـادر

 عدا ذلك بصـدع. المســألة تتعلق باللحظـة الـتي يغـرق فيهـا المـرء بغتـة عنــد تخـوم مخـروط ضـوء الحاضــر ـِوْ مجـال الظـــلال ذاك، حيــ يُختـبر العابـر مـن الزمـن علـى وجـهـ الخصـوصن أي غيـابـاب واختفـاء


 آخريـن، ومـن خـلالـه ـِحـطـر العابـر لفـترة مــن الوقَتـ. الحفـاظ على

الــذات ٌِِ الكينونـة هـو عمـل جماعـة. عندمـا يكـون المـرء معتمــدًا
 بواقعـه الخاص. وسـوف يبدو لــه كمـا لـو أن الزمـن يبتلعـهـ . كل امـرئ
 المعاصـرة الاجتما عيـة حمايـة مـن لعنـة الاختفـاء. عندمـا يتحـرك المـرء
 التعامـل، وعندمـا نتعـرف، عبر الإعـلام غالبًا ، علـى صـور وخطابـات تجـذب الماضــي والمسـتقبل إلى الحاضـر الجماعـي، عندئــذ يصبـح
 فإنتـا حالما ننتبهه إلى الزمـن، نـلاحـظ كيـف لا يكفُ هــذا الوافـع عـن





 ونـو كنـت أعتقد أنـني مـا زلـت أشـعر بهـا ، فأنـا لا أســطـيـيع أن أعـرف إن
 أن أقيـس عليـه الذكـرى الراهنــة. الأمـر الشـائن الـــي ينســاه المـرء
 تجربتهـا بالـذات مـرة أخـرى أبــاًا .




الـتي مـرٌ عليهـا زمـن طوــل حاضـرة مـرة أخـرى بالنسـبة إليـه، لـــس



 العـودة هـذه، مـن حيـث هـي اســتناء غامـض تقريبًا ، تؤكـد الماعـدة النتي تقول لا شـيء يعود يون الزهـنـ، ذلـك لأنـه حتـى وإن عاد ، لـن يكـون
 ليـس فٌِ متــاول اليـد، لهـذا لـن نسـتطيع تَمامًا التعـرف على مـا عـاد بالـذات. إذا عبّرنـا عـن ذلـك باسـتعمال المنطق الصـوري نقول إن مبـدأ الهويـة A = A لا ينطبـق على الحـوادث النفســية على محـور الزمـن؛
 الحاضـر ـ قـد توجد شـهادات أخـرى كثـيرة، وصـور ورسـائل أخـرى هـن تلك الفترة، وذكريـات أصدقَاء. وربهـا يكون أسـاس المنـزل هـو نفســـهـه





 عـادة، لأن حاضـرًا جديـدًا يمـلأ يٌ الحقيقـة الفـراغ باسـتمرار.

إلى أي مـدُى يكون الواقَع واقعيًا، إذا كان يتـــِن أن يختفـي الداخل
 كمـا هـي، لهـذا السـبب فَـد تخطـر ـٌِ البـال هنـا أيضًا فكـرة أن الزهــن

وهـمٌ. لكن بٌِ الواقـع النفسـي الفيزيائي تَحكم لعنـة الاختفـاء، وتُحُكم
 الفنـاء يصيـب الأشــياء الخارجيـة، لكنـه يصيـب الأثـــياء الداخليـة

 لغويـة خارجيـة أو تقنيـة مســتجدة، لا بوصفهـا هـي بـي بالـذات إنهـا

 هوفمانزتـال: هـنا شـيء لا يبتدعـه أحـد كلـه،// وأكثـر هـولا بكثـير مهـا يشـكو منــه المـرء:/ أن يفلـت كل شـيء ويتسـرب(86)

جعـل برتولـت بريخـت الاختفـاء الدرامـي للوافَع مـن الوافَع
 مشـهد حـبّ قِّ قمـر أيلـول الأزرق تحـت شــجـرة برقَوق، وصبيـة يلفهـا بذراعـه، وسمـاء صيـف فوقهمـا وســحابة للحظـة فصـــيرة: كانـت (السـحابة) بيضـاء للغايـة، وعاليـة بصـورة رهيبـة/ وعندمـا




 مـن الواقـع هــي فصيـدة حـول الزمـنن، وهـي واحــدة هـن أجهــل هـا أعـرف مـن القصـائـد .

Hugo von Hofmannsthal: Terzinen. Über Vergänglichkeit, Gesammelte Werke, Gedichte und Lyrische Dramen, S. 17

ولأن الأشــياء والبشــر لا يتوقفـون عـن الاختفـاء، هنــاك عـدد لا
 أن تلـك السـحابة لم تظهر إلا لدقائـق/ وحــين نظـرت إليهـا، كانـتـ
 فسـتختفي إلى الأبــد، كمـا لـو أنهـا لم توجـد علـى الإطــلاق. ـــرى
 الخريـف، نهـوي ببـطء نحـو الأرض أهـام شـهس مائلـة. يحصـل هــا
 مُخزنًا يٌٌ الذاكـرة. تحتـاج الحـوادث الإفراديـة إلى شــهود لكـي تؤكـد
 لـو أنهـا لم تَحـدث قـطْا عندمـا يختفـي الشـهـود يتهـاوى الواقعـي إلى
 لفقـدان الواقَع عبر التذكـر البديـل. يقـول راينـر مارــا ريلكهـ Rainer / .. تتسـاقط الأوراق، تتسـاقط كمـا لـو هـن بعيـل/ : Maria Rilke تتسـاقط حبلـى بإيمـاءات سـلبيـة(88) .

كل واحـد هــو شـاهد أخـير علـى أشـــياء، وأنـاس، وأحـداث سـوف



 حيثمـا ينسـحب القديـم بـلا عودة ويختفي. غـير أن الإنسـان يرفضض هـذا الاختفـاء للوافَع مـن خــلال الزمـن.

Bertolt Brecht: Erinnerung an die Marie A. Werke Band II, S. 92 f. (87) Rainer Maria Rilke: Herbst. Samtliche Werke Band I, S. 400

وجد خورخي لويـس بورخيس، بــزــج مـن الجدُِــة والســخرية، نوعًا



 كان عدد الطيور الـتي طـارت عبر حلمـي. الفكـرة الأساسـية هـي: كـي يبقى شـيء فِّ الكينونـة، يجـب أن يكون




الزمـن الخـاص إذًا هـو أيضًا المنظـور الذاتي الأقصـى على الاختـفاء وانحــلال الوافَع. ولا يهكـن أن تخطـر ـٌِ البـال أفَكار مثّل فكـرة إنقـاذ الكينونـة مـن الزمـن إلا بالخـروج مـن هــذه التجربـة الزمنيـة.
 يوجـد ليـس موجـودًا . ينفتـح وحـده عـالم الظـــلال الملفـز المؤلَّـف
 عـبر تجربـة الانقضـاء الـتي لا نظـير لهـا . الإنسـان هــو فســــة
 الإنسـان وحـده يُخْبَر هــنا الانقضـاء با بالــنات، وعلـى هــنا النـحـو
 وٌِ العـالم الخارجـي.

تتبّع جـان بـول ســارتر Jean_Paul Sarter هــذه الفكـرة وِن عهلـه
الفلســفي الرئيـس "الكينونــة والعــدم" .

عندمـا يخجـل أحدهـم اليـوم بسـبب فعـل غدرٍ ارتكبـه وِفِ الماضـي،

 ــزال مرتبطا بالأنا الماضيـة، بحيـث يسـطـيع أن يخـجـل مـن خيانتهـا وغدرهــا ، ليـس أمـام شـهود الـحالــة الســابقة فحســبـ، بـل يسـنـطيع ذلك أيضًا ، مـند دون جههور، على المسـرح الداخلي للمرجعيـة الذاتـــة











 عني (إنـه كينونـة وِّ ذاتهـا )، ومـع ذــك فإنـني هـو (الفعـل)

وبالمقابل، الأنـا الراهنـة هـي دومًا كينونـة لذاتهـا Für_sich_Sein.

 الأنـا الراهنـه، لا يوجـد أنـا تظـل سـاكـنـة، ويمكـن للمـرء أن يـدور حولهـا مراقبًا ـ الأنـا الراهنـة هـي دومًا ـِوْ الوقَت نفسـه تأتـير ذانهـا .

عندمـا أوشـك أن أكون الآن غداّرًا، وأُلا حــ ذلـك ٌِ هـذه اللـحظـة على وجـه الدقَـة، مـا الـذـي يحصـل بعـد ذـلكَ أسـتطـيع التـخلـي عـن الغـدر وأحقـق بذلــك الكينونــة لذاتهــا ـ أنـا لا أشــعر بغـدري وكأنـهـ



 أقَول لنفسـي، إلا أنـني لا أسـتطيع غير ذلـك. تـتوارى الكينونـة لذاتهـا




يرتبط سـوء النيـة هـذا بخـبرة الزمـن الداخليـة . أتصـرف مـع ذاتي

 للحــدث) تتحـرك بـــن السـابق واللاحـوَ ولا يكـون اللاحـو عندئـن




 تحـدث هــذه الاتفصـالات فٌِ الزمـن الخـاص. يمكـن للمـرء بعـد كل اســيقَاظ أن يعجـب لكونـه يسـتطـيع أن يرتبـط على العــوم بـ أنـا

Sarter a. a. O., 119
Sarter a. a. O., 256

الأمسس ولكونها لم تختف كليًا . الزمـن يحمـل، لكن لا يمكن الركون

 تفصـل لا تعـزى إلى الماضـي والحاضـر فـحسـب، بـل تُعـزـى أيضًا















 الـذات المسـتـدعاة بعـد ذلـك أن تثبـت أنهـا جديـرة بهـذا الرصيـد، وأن تكون جيدهَ للمفاجـأة الـتي كان يأمـل بهـا المـرء هـن قَبل، لكن لمُ يكـن يســطيـع أن يأخذهــا ـٌِْ الحسـبان.

Karl Jaspers: Philosophie II, Existenzerhellung (1932), S. 42 ff.

زمـن الــنات، الزمـن الخـاص، ملـيء بالتتحولات والانقطاعـات،
 يتنـير، ألا وهـو أن المـرء لا يظـل مـع نفسـهـ كهـا هـوـو فاســتمرارية الشـخص تتقوض بهـذا الشـكـل أو ذاك مـن خـلال قَوة الزمـن الفاصلـهَ. ينفصـل الزمـن إلى ســابق ولاحـق، لكـن ٌِِ التزامـن ترتبـط الأزمنـة الخاصـةَ بعضهـا ببعض. هــنا مـا يظنــه المـره. إن حقيقـة أن هــنا لا لا

 إلا وِ ســـياقِ تاريـخ طوـِـل .
وهكـذا نحـن مهيـؤون سـلفًا لفكـرة أن مـا يبـدو أوَّلِ وهلـة متزامنًا





 يصـل إلينـا متأخـرًا بعض الثــيء.

كمـا ينشأ التأخـر وٌِ حالـة التْزامـن مـن خـلال المسـارات العصبـــة الخاصـة بالجســد . يجـب أن تنتقـل النبضـات مـن المحيـط إلى مركــز المعالجـهة، وهــذا يسـتغرق زمنـه أيضًا . عندمـا قــاس هرمـان فـون هيلمهولتس Hermann von Helmholtz منتصـف القـرن التاسـع عشـر

 الوفَت، والـذي بموجبـه يـؤدي تتبيـه أحـد أعضـاء الحـواس لحظيًا إلى الـى

إحســاس الوعـي، اصطـد مبـادئ الأمـر بقصـور الفهـم، إلى أن تهكّن ألكسـندر فـون هومبولـت Alexander von Humboldt مـن نيـل اعتراف أكاديميـة برلــين: اكتشـاف بهــنه الغرابـة يتكلـم مـن خــلال الدهشــة
الـتـي يِسـتـثيرها (93).

تثـير منـل هـذه التأخـيرات البلبـلـة والاضطـراب، لأنهـا تناقـض

 الحـدث. نريـد أن نقبـل على مضـض أننـا نملك طـروق توصيـل طويلـة، أي مســارات عصبيـة.

لـمَهـذه النقاشـات حـول التأخـرو لأنها تنتمـي إلى الزمهـن الخـاص. ينطبـق هـذا على التأخــرات المشــروطة عضويـا الـتي تحصـل وٌِ الجســد الخـاص، أي الزهـن الخـاص الجســدي. إلا أن الأمـر وٌِ هــنا السـياق يتوقـف فِّ المقـام الأول علـى تأخـر الزمــن الخـاص وٌِ اسـتجابات الوعي ذانها، أي تلك الـي لا تقاس مـن الخارج بوصفها
 بالاسـتبطان، بـدلا مـن الطريقـة التصويريـة.

اكتشـف الفينومينولوجـي مانفـرد زومـرلManfred Sommer (94)، متقفيًا خطـى هوســرل، بعـض الأثــياء حـول تأخـر عمــل الوعـي.
 ـ المشـاعرُ والانطباعـات وٌِ المحيط، لكـن بعدئـن تكون هنـا، كمـا يفكر المـرء عـادة. إلا أنهـا لا تكون بعـد هنـا تمامًا ؛ فالحضـور لا يـزال غـير

Alexander von Humboldt, 12. Febeuar 1850 an Hermann von
Helmholz. Zit. Sommer: Lebenswelt und Zeitbewußtsein, S. 153 Manfred Sommer: Lebenswelt und Zeitbewußtsein

معطـى. الوعـي لا يومـض فٌِ الانطبـاع المباشــر، الانطبـاع الأصلـي
 هــا الانطبـاع الأصلـي. إنـــا لا نسـتطيع أن ننظـر إلى الثــمس، وكذلـك الوعي ليس مهيئًا لهـذا الانطبـاع الأصلـيـ الا فالوعي لا يـلا يـدأ
 انتشـار الدوائـر الموجيـة. لمـاذا هـذا التأخـير

ولكـي نوضـح ذلـك، يمكنتـا الاسـتعانة باكتشـاف أسـاسـي فِ
 ֵِْ توتـر أساســي قَصـدي. فهـو لا يقـوم بوظيفتـه مثـل آلــة تصويـر

 ويحيـل ـِّ توتـر حيـوي علـى الشـيءـ مثــل هـــا الإدراك العفـوي لا

 أو الآلات، بأفضــل وجـهـ.

لا يتـم الحـدث الحـيـوي الأقصـى لــلإدراك الواعـي بشـكـل نقطـي، بل يشـمل فترَ زمنـــة. إنـه يتفـرع بالتفصيـل إلى الترقَب (الاسـتباق)، بهعنى وضـع الشـيء المدرَك يِن أفوَ التوقَع، وإلى التذكـر (الاسـتبقاء)، أي مـرور الشـيء المــرَك مـن فـوره إلى الذاكـرة. الأمـر لا يتعلـق هنـا بالذاكـرة الـتي تعـود إلى أحــداث وقعـت منــن زمـن طويـل، بـل تتعـــق بالصـدى المباشـر ثلانطبـاع عِّ الوعـي. هــذا الصــدى هـو الشـرط




الـتي تليهـا ـ لا يتشــكل اللحـن إلا عـن طريـق هــا الحضـور المشـترك
 للنغهـات، فلـن يكـون هنـاك إدراك للـحـن مـا .

محـور الفحـص الفينومينولوجـي الآن الــنـي يُفــرض أن يتموضـع فيـه الانطبـاع المباشـر بــين الترفَب والتذكــر كنقطـة تقاطـع، هـو
 الجـواب كلا. إنــا نعـرف أنهـا مغروســة ٌٌِ الفـترة بـــن الترقَب


 حيـاة الوعـي. الانطبـاع الأصلـي مرتبـط بعهـل الوعـي، ولا يمكــن

 الخالص لا يمكـن إدراكه، لكن يمكن، ٌِِ كل الأحـوال، أن ينفتـح بعـد
 تأخـر الوعـي هــذا طـوّر جـاك دريــدا Jacques Derrida فلســفته وِو الالاختـنَاف المرجِئ Philosophie der Differance الـتي يوشــك اليـومَ أن يطويهـا النســـيان

بنيويًا، يشـبه عـدم القـدرة علـى إدراك الانطبـاع الأصلـي الشـيء يٌْ ذاتـه الكانطـي: يجـب الانطــلاق مـن حقيقـة أن الانطبـاع الأصلي موجـود، لكن تحديـدًا ليـس بالنسـبة إلى الوعي. لكـن مثلمـا




الأصلـي بوصفـه اللحطـة المتـــدة للحضـور الكامـل الــي يفلـت منـا دومكًا ـ لكـن مـا الـــي يَعـد بـه الحضـور الكامـلـ
 الانطبـاع الأصلـي (95) الـــي لا يـمكـن الوصـول إليـه، والـــي يمكـن أن




إذا مـا أصيـب المـرء بـه.
أيًا يكـن، يـؤدي الزمـن الخـاص إلى التأخـير ـ مــا يفوت المـرء، عندمـا
 أبــًا. هــذا يوقـظ الفضـول . لهـذا السـبب جـرى ســابقًا الاطــلاع،


 الـذي درس على يـد إرنســت مـاخ فِ أزمــة حقيقيـة كان تعبيرهـا الأدبـي

 الـذي يتمثـل لـه شـيئًا غـير قَابـل للفهمه. إذا بقـي الانطبـاع الأصلــي Oِ النقطـة العميـاء لـــإلدراك، تنقطـع، بالنسـبة إلى الوعي، الصلــة
 التجربـة، مـن خـلال ذلـك، لخطـر أن يصبـح نوعًا مـن الخيـال العلمـي. هــذا ردُ فعـل درامـي على النتيجـة المتعلقـة بتأخـر الوعـي. ـٌِ كل Edmund Husserl: Zur Phanomenologie des inneren Zeitbewußtseins (1893 ff; 1928)

حـال، نسـتطيع أيضًا أن نتصـرف حيـال ذـلـك بأريحيــة أكتـر. فقــد يكون لتأتثيرات الزمـن الخـاص المتأخـرة إيجابيانهـا الـتـي تتمثـل أيضـا نـا


 على الـذات، ولا تجعلهـا تحـت رحمـة دليـل اللحظــة غـير المحتمـل.


## الفصل التاسع

اللعب مـع الزمن

فضـاءات لعـب عبر اللغـة والكتابـة. اكتشـاف المراحـل الزمنيــة وولادة
 نمـاذج صغير لنمـاذج الزمـن الأدبـي. مـن الأوديســة إلى بـلـزاك، ومـن أوديـب إلى الروايـة البوليسية. دافـعُ اكاذيـبـ الحيـاة. هاملـت وتعطيـل
 يصـرخ لاوكوون؟ الفجائيـة. التصويـر الفوتوغرافـي والحقيقَـة. سيدة
 الذاكرة اللاإراديـة لبروسـتـت اللحظـة (الآنُ) الأبدـــــة. الموســيقى.
 زمنـه، بـل يصـح أيضًا أن لـكل واحـد زمنـه، زمنـه الخـاص. إنـــــا نعيش تجربـة الزمـن بوصفـه لعنــة الاختفـاء ـٌِْ الحـوادث الخارجيـهـة وٌِ العمليـات الداخليـة. إنتـا تحــت ســيطرة الزمــن، ونعانـي مـن ذلـك أيضًا . مـع ذلـك، ليـس هــذا كل شـيء. الرائـع تحديــاً هـو أن بوسـعنا أيضًا أن نلعبـ مـع الزمـن، كمـا لـو أنـنـا الحاكــم بأمـره.

يبـدأ هــا باللغـة. ومعهـا تتشــأ فسـحة اللعب. مـع اللفـة نتخطـى حـدود المكان المشـترك والزمـن المشـترك. يمكتنـا أن نتواصـل عبر أمكنــة وأزمنـة مختلفـة. عندمـا يتكلـم اثنـان أحدهمـا مـع الآخـر، فهـمـا يكونـان
 وٌْ ذلك الزمـن الـذي يتواصــلان عبره. هنـاك يتحـركان بحريـة. لكـن طالمـا أن الكتابــة لم توجـد بعـد ، فهـهـا يعتهـدان وٌ التواصــل علـى

الحضـور الفيزيائـي ٌِِ الوفـت نفسـه. مـع الكتابـهَ تتحـرر حريّـةَ
 يقـرؤه وِّ وقَت لاحقَ، ومـا يقـرؤه يمكن أن يعود مـرة أخـرى إلى زمـن

 فــك شـــيفرة برديــة قديمـة كتبـت قبـل ألفـي عـام. لا تـزال، مثــلاً، الكتابـات الغنوصيــة الـتي عُتـر عليهـا عـام 1946 ٌِْ جـرارٍ فـخاريــة عنـد صخـرة فِف الصحـراء المصـريـة بالاقـرب مـن نجـع حمـادي، أناجيـل منتحلـة وكتابـات صوفيـة، تتتحـدث إلينـا عـن العـالم الآتـم وتَعــد


 كل الأزمنــة.

ينفتح عـبر وسـطي اللغـهَ والكتابـة كـون بأكملـه مـن الأزمنـة وطبقـات زمنيـهة، حيــت لا تصــحّ فيـه لاعكوسـيـة ســهم الزمـن. مـن
 فخسـب، بـل يأتـي إلى العـالم شـيء مـا كان فَــد انتهى منــذ وقَـت

 لا يوجـد يوّأي مـكان آخـر غير التصـور. مـن خـالال الوسـائطـ الرقميـة،

 الحقيقـي. فٌِ كل حـال، لا يـزال بهقـدور المـرء يميـز صفعـة افتراضيـة مـن صفعـة حقيقيـة. إلا أن الإهانـة سـتكون

أَقسى قِْْ الافتراضـي والحقيقي، ومـن المُمكن أن يكون التشـهير قاتـلاً، نعـرف هـذا أيضًا

وجـد مؤرخـو اللفـة أن الوسـائل اللفويـة تطـورت بدايـةً لتمييـز أنـواع


 هـي نتيجـة متأخـرة نسـبيًا (96) لتطـور اللغـة. بالتأكيـد لم يغـدُ السـرد مـمكنًا إلا مـع مثـل هـذه التمايـزات الزمنيـة.

مـا يـكـن ســرده ليـس اليومـي فـحسـب، بـل أيضًا وبالـذات ما يخص الأصـول: السـرديات الكـبرى الـتي تأسســت جماعـيًا ، أي الأســاطير .
 الدازايـن والطبيعـة. تنــرد الآلهـة مـن بـــنـن فَوى الطبيعـة الموضوعيـة

 الزمـن، تفقـد الألوهيـة (النومينـوس) Numinose شــئًا مـن رهبتهـا ،
 يثبـت أنـه فعـل أولّي للتحـرر، لأن المـرء يســتطيع أن يِــارس لعبتـه


تحكي عـن هـذا التحريـر عبر السـَرد أسـطورةٌ إفريقيـة، نشـرهـا
 Leo Frobenius قoberto Calasso

Ernst Cassierer: Philosophie der symbolischen Formen, Band I, 1994, S./ 183

حمـل العــوان نفسـه: "انهيـار كاش" . الأسـطورة الـنـي رواهـا هــو وفروبنيـوس تقـول:

كان ملك كاش أغنـى رجـل علـى الأرض، لكـن حياتـه كانـت الأكثـر تعاســة أيضًا ، لأنـه عـرف أنـه سـيهوت بعد وفَت معيّن. حـدَّد الكهنـة



 بعيـد رجـل شـاب يدعـى فار-لي_مـاس Far_li_mas، اســنطاع أن


 ِِْ البـلاط. اســتمع المــكُ أكاف. واســتمع ضيوفُـه. نسـي المــك
 ونسـوا التنفـس. كانـت حكايــة فار-لي-مـاس كالحشـيش. وعندمـا

 فار-كي-مـاس كان يـروي مـن المسـاء حتـى الصبـاح. وحــين انصـرف الضـــوف، كانـت الشــمس قــد أشــرقت. سـالي النتي وقعـت فِ حـب فار-لي_مـاس خافت مـن الموت وفكـرت
 مـاس ولـو لمـرة واحـدة، بـدلا مـن أن يكتفـوا فقـط بمـراقبـة النـجـوم. قالــت لهـمم إن أعمـال الإــه عظيمــه، لكـن صنيعـه الأعظــم ليـس كتابتـه هٌِ السـماء. الحيــاة علـى الأرض هـي أعظــم أعمالـهـ.

أوضتحـت ســالي للكهنـة أن فار-لي-مـاس عـرف أن يـروي بروعـة
 وتقتنعوا بأنفسـكم أن هـذه الحكايـات أعظـم مـن الكتابـة ـِ السـماء بادئ الأمـر، اقَتـع كاهـن واحـد بـأن يسـتهـع إلى حكايـات فـار-ليـي





 اسـتمرت مملكهة كاش لفـترة طويلـه، لكنهـا اضمتحلـت بعـد ذلـك. كان


الانهيـار اللاحـق لـكاش.


 لأن هـذا التحريـر يتبدى بوصفـه بدايـة النها يـة . ـِوْ هـذا التقويـم تثار شـبهة ضــد الارتيـاح، وضــد الحيـاة الأجهـل وســط السـرد الــني لا
 المنقـن للحيـاة وٌِ فــل السـرد تحــت شـبهة الانحطـاط.

على كل حـال، يبدو الدافـع لإنقـاذ الحياة عن طريق السـَرد إيجابيًا
 تؤخـر موعــد قتلهـا ، أو فٌِ سـلســلة روايـات بوكاشــيو "الديكامـيرون"، حيـث تُـروى الحكايـات لمواجهـة الخـوف مـن الطاعـون الكبـير الــني
 تأجيـل الموت الوشَـيك. يكشـف السِّرد ٌِِ هـذه الحـالات القصـوى عـن
 مـن الحالــة الجدِّــه الخطـرة للزمـن الـذي يتجـه نـــــو المـوت. لهــا السـبب كتيرًا مـا يجـري الحديـت عـن المـوت، لأن المـرء يسـتطيـع أن يبقَى علـى قيـد الحيـاة ٌِْ السـَرد
 باختـــن Michail Bachtin اســـم "الزمـكان" الســردي. إنهـا حـركات


وأثبتـت صـلاحيتها
هنـا يوجـد النـكل الأولي لأسـلوب الحيـاة السـَـرديةه بهحطاتـهـ وحركاته غير المتوفعة، الجيدة منها والرديئة، وباشـتباكاته وانحرافاته؛ تُروى كلهـا فِو تسـلسـل زمـني إحداهـا بعـد الأخـرى. الشـارع هـو المـكان المناسـبـب علـى نحـو خـاص لعـرض الأحـدات الــي يمكـن أن تُفسـر بوصفهـا مصادفـة أو فَـدرًا . فٌِ بعـض الأحيـان، لا يكـون البطـل $ِ$ ِو Simpli- الطريـق إلى هدفـه، مثـل سيهبـلايسـيس سيمبليسيسـيموس الا Grimmelshau-للكاتـب الألمانـي غريملزهــاوزن cius Simplicissimus

 (Henry Fielding كــف نجـري الأمـور بخـلاف مـا نفكـر فيـها، وكيـف نمضـي ٌِِ طـرق التفافيـة، وكيـف أن الحيـاة ليسـت أحيانًا غـا غير هـذه الطـرو الالتفافيـهة العديـدة. يحصـل أيضًا أن تسـتهوي البطـلَ طـرق
 فقـد يكـون أيضًا بدايـةُ واعـدة جـدًا؛ إذ تبـدأ "الكوميديـا الإلهيـة" لـ

دانـتي Dante عنـد هــه النقطـة مـن التشـويش الكبــر على وجـه الدقَة: كتـت يٌِ منتصف حياتي،/ وجـدت نفسـي يِّ قلـب غابـة مظلمـة، /
 बَد تَورط مـن فَبل فِفْ حكايـات، لكن الحديـت ليـس عـن ذلـك. يحـق للـراوي الـني يوجهه فرجيـل وبعـد ذلـك بيـاتريس المتوفـاة أن يقتصـر
 كثيرًا، وســـع عـددًا كبـيرًا مـن الحكايـات، وروايـات عـن زمـن الحيـاة بوصفهـا زمـن اخختبار الـروح الـتي تتتهي بالضــرورة إلى الخــلاص أو


 سـتؤدي إلى الخــلاص أم إلى الهـلاك، يجـبـ أن تبقـى مفتوحـهـة.





 المغـزى الخـاص للروايـة أن أبطال هـذه الروايـات كتيرًا مـا يتوهـون المكان، وأنهـم قَد يتوهـون ـ مثّل دون كيخوتـه - ـِوْ الزمـن أيضًا . لا يعبـت المفامـرون والشـخصيات الهزليـة والرائعـة وحدهــم


Dante Alighieri: Die Göttliche Kömodie, S. 25 (Erster Gesang, Versel-3)

فيلهلم مايسـتر لغوتـه أو هاينرــش فـون أوفتردينغـن لنوفاليـس. بهـذه الشـخصيات ينفتح عـالم الروايـات الثقافيـة الـتي تسـرد حكايـة الطـرق المتداخلـة الـتي يصـير المـرء عبرهـا مـا يكون. الأمـر يتعلقَ بالوصـول إلى

 "الأوديسـة" هـي نهـوذج كل روايـات العـودة إلى الوطـن.
عوَّق قَدرْ حسـود أوديسـيوس بٌِ طريـقَ عودته إلى الوطن، وأوقفهـ وغيَّر وجهته، وتـورط وِّ قصص شــريرة، كمـا وِّ حكايته هـع بوليفيم، وِوْ حكايـات مثيره، مثل الحكايـة مـع كاليبسـو المفريـة. كان يمكـن أن يستسـلم أيضًا لأكلـة اللوتس، محبي الاستكثـافـاف، كمـا حصـل لرفاقـهـه
 اللوتـس،/ لا يفكـر بعـد الآن باستكشــاف أو بعـودة إلى الوطـن.../
 قمـرات السـفينـة مكبَّـــين بالأغـلال وشـددت وثاقهـم إلى الأعمـدة، ... حتـى لا ينسـيهـم ســحر اللوتـس وطنهـم(99)

 الوطن المليئة بهنعطفـات كتيرة ببسـاطة خطيًا وباستمرار، بـل تُنظم وتُكتَّف بتقنيـات سـردية ذكيَّة ـ يبـدأ الزمـن الـذي تُخبر عنـه الأوديســة بوداع البطل مـن كاليبسـو الفاتنـة، وينتهي بعودتـه إلى الوطـن وبهـوت


Novalis: Heinrich von Ofterdingen, Zweiter Teil. Werke Band I, S. 373
Homer: Odysee, IX. Gesang, Verse 94 ff.

السـنوات العشـر الأخـرى لرحلــة التيـه بطريقـة اســرجاعية، ورووى
 Phäaken للـرَّاوي الملحمـي أيضًا منظور أوديســيوس نفسـهـ، وكذـلـك منظـور ابنـهـ

 تقـف فٌِ الوفَت عينـه خارجـه.

السـَرد الملحمـي لـدى هومـيروس لا يتحـرك بــــن منظوريـن زمنيــين
 الحـوادث مـن خـلال مـا يشـبه العـرض بالسـرعة البطيئة، كمـا الحـال عندمـا بـدأت مذبحـة الخُطَّاب، يوْ حــِن تُروى أحـدات أَخـرى بالعرض السـريع، كهـا الأيـام والسـنـوات عنــد كاليبسـو، حيـت كل يـوم يشـبـه الآخـر، وكلهـا مثـل يـوم واحـد .

إلى جانـب الحكايـات وفـَ نهـوذج طريـق الحيـاة مـع الأحـدات
 الطريـق ـ هنـاك بنيويًا أشـكال أخـرى أيضًا للتعاهـا هـل مـع الزهــنـ، مثـل
 النـاس بعضهـم بيعـض، وتُنســج وتُتُحبـك حكايــات مختلفــة، ولأن كل واحـد منهـم يطـرح طموحاتـه الخاصـهة للمسـتقبل، تحـــت صراعـات


 de Balzac هـو سـيد مثـل هــا السـرد الـــي هـو أفــل خطيـَّة وأفــرب إلى السـرد الشـبكي.

ثمـهة شـكل أساسـي آخـر مـن التعامـل السـردي مـع الزمـن هــو محـاكاة الحـوادث الدوريـة. توصـف حـوادت يو ارتباطها مـع عمليـات الطبيعـة، كمـا عنــد شـتيفتر Stifter، أو تقـدم بصـورة رئيسـة وقائـع الحيـاة اليوميـة المتكـررة، ســواء أكان لتقدبـم الزمـن المتوفَف ـِ البروفانـس، كمـا عنـد فلاوبـرت Flaubert أم لتقديـم الطمأنينـة وراحـة البـال وِ2 الانفـراد، كمـا عنــد هاندكـه Handke.

ولعـل الجمـع بـــن الزمـن الــدوري وزمـن الحـدت مؤتـر علـى نــــو خـاص. فِّ الحيـاة الهادئـة المطبوعـة بالتكـرار يدخـل فجـأة شـيء يزعـج يشــيع الرعـب أو يثـير الحمـاس أيضًا . هــذا مـا يحــدث وٌِ الروايـة الرائعـة "المولـن الكبـير" للفرنسـي آلان - فورنيـــه Alain_Fournier
 أحـد مـن تشـرين الثانـي عـام 189... تقـول الجملـة الســحرية الأولى، وبعد هنيهة يبدأ الـراوي يِّ تأمـل تداخـل الـدوري والمفاجئى: إنـه يريـد اسـتـدعاء ذكـرى بعينها ، ثـم لا يلبـث أن يتذكـر لحظـات انتظـار أخـرى، ويجـد نفسـه يـرقَب بـخـوف شـخصًا مــن المفترض أن يـنـزل الشـارع


 الزمـن الـدوري للتكـرارات اليوميـه، ولا يفارقـه مـن الآن فصاعـاعـاًا .

يكفي هــذا اللقدر هـن نهـاذج الزمـن الخطـي والمتنـابك والـدوري.
 الماضـي أنبت تأثيره الفوي على نحـو خـاص. هنـا تأخذ الأحدات وِ

Alain-Fournier: Der grosse Kamerad (Le Grand Meaulnes, 1913), S. 7 f. f

تطورهـا سـيرًا تقهقريًاً ، بوصفهـا كشــًا لمـاض، وبوصفهـا نجاحـا أو
 النــوذج الأولي لهـذا الأسـلوب. وٌِ هــذه المسـرحية توجـد كل عناصـر الحـدث المهمـة زمنيـًا أمـام الحاضـر الموصـوفـ، ويقتصـر الفعل الحـالي فِفْ جوهـره علـى كشَـف
 طيبـة الـذي لا يشـو لـه غبـار، وٌِ قَمـة السـلطة والجـاه، لكـن الطاعون يتجـول ـِوْ المدينـهة، وتتكهـن النبـوءة بـأن الطاعـون لـن ينتهـي إلا

 لا يعـرف ذلـك بــد ـ وهـو لا يعـرف أيضًا أن الأب كان لايـوس الـذـي



 عينيـه، ويفـادر المدينـة.


 لكـن حتى مـن دون هــا التركيـز على رجـل التـحـرّي بوصفـه الفا عـل، فإن هـذا النمـوذج مـن السـرد أو الدراهـا محكـوم بتفـوق الماضـيـي وهـي ِِْ هـذا ليسـت دائمًا بالضـرورة جرائـم نكـراء، لا يمكـن مؤقتًا العتور
 التمجـارب الشـريرة الـتي تكبـت وتخفـى بـادئ الأهـر، لكنهـا بعـد ذلـكـ

تهـارس بصـورة كامنـةَ تأتيرًا مشـؤومًا لا يِكـن درؤه إلا عندمـا يُعرف

 مـن الحاضـر - وهـذا نمـوذج الدرامـا التحليليـة ـِوْ النزعـة الطبيعيـة، كهـا على سـبيل المثـال وِنْ مسـرحية هنـريـك إبسـن "البـط البري" ـ هنــا يكاد الأشـخاص جميعهم أن يتورطـوا بأكاذيب الحـيـاة النتي لهـا علاقـة على نحـوٍ مـا بهـاضِ تم تَجاهلـه الشـخـوية الرئيسـة يالمـر إكدال لا لا يريــد أن يتفهـم أن ابنتـه الـتي يحبهـا جـــًا هـي ليســت ابنتـه، ويعتبر
 هــذه الشـاكلة بالنسـبـة إلى جميـع شــخصيات المسـرحية: إنهـم ليسـوا بمسـتوى حكايتهـم الخاصــة. لقــد كان إبسـن هــو مــن الختـــَ مفهـوم كذبـة الحيـاة. آوضــح نيتشـه هــذا المفهـوم مـرة على النـحـو التـالي: يخـترع كل واحـد عاجـلاً أو آجـلأ ماضيًا ، يحـب أن يأتـي منـهـه وعادة مـا يحـاول المـرء بأكاذــب الحيـاة الحفـاظ علـى قدرتـه على الفعـلـ. ولكـي تسـير الأمـور بطريقـة مـا ، يضـع المـرء ماضيـهـ بصـورة صـحيحـهـ،


تلحـق بـه بعـد ذـلك.
 والـتي مـن المحتمـل أن تكـون معطلــة عـن الفعـل والـتـي تُؤُتـر اللعـب
 أكتُر السـرعة البطيئـة، تتضـح مـن فورهـا وٌِ بدايـة المسـرحية عندمـا


William Shakespeare: Hamlet. Ubersetzung August Wilhelm Schlegel, I/2 (S. 106)

إلى فـراش الملـك الجديـد بعـد وقَت قصــير مـن مـوت المــك القديـهم.
 بـه هاملـت بوصفـه وريــت العـرش الشـرعي. إلا أن هاملـت يـتردًا . فهو غير متأكد مـن قضيته. هــل العـم هـو القاتـل فعليًا $\uparrow$ وهـل كانـت

 فعل سـريعة، عندمـا يشعر بخطـر مباشـر، كالخطـر الـذي كان يهثلـه بولونيـوس خلـف الســـارة، لكـن لـو كان لديـه وقَـت للتفكـير، لــا كان
 فالزمـان مضطـرب... يـا للكيـد اللعــين،/ أن أكون أنـا قـد جئـت إلى
 إلى إنكلـرا ـ وـٌِ الطريـق اعترضـت سـفينته البطيئـة سـفينة قراصنـة أسـرع. يكتشـف الخطط الـتي مـن المفترض تبعًا لها آن يُقتل وٌِ إنكلترا،


 النهايـة. فهـو، وفـَ خطـة المـلك، يجـب أن يقتـل ٌِِ المبـارزة، لكنـهـ لا يهـوت وحـده، لقـد جـرَّ إلى المـوت معـه ليرتـس والمــكـ أخــن هاملـت
وقَته، وـِّ النها يــة أخـذه الوقَت.

كان الـكلام حتـى الآن عـن الأدب القصصـي والأدب التمثيلي.



هــذه التباينـات بشـكل أسـاسـي، واتفقـا علـى الصياغــة الـتي تقـول:
 الدرامـا بوصفهـا حاضـرًا بالكامـل(104) . يأخـذ كاتب الملحهـة دسـافـة،
 بالخـروج عـن الموضـوع والتأمـلـ ويغدو المتلقُّي أقَرب إلى الإثـارة منـه

 مثل هاملت أو فالنشتاين، ممنوعِين من الفعل أو التصرف ـ ـ أن تستحر

 أمامـي، ـِّ حــين أتحـرك أنـا بالــذات حـول الحـدث الملحمــي(105).


 أن الدرامـا التحليليـة، مثـل "أوديـب" أو "البـط الـبري"، أي مســرحيات


 أسـير الماضـي شـخصية ملحميـةَ أكتَر منهـا دراميـة.

تفـترق المعالجـهة الأدبيـة للزمـن، إن كانـت ملحميـة أو دراميـة، بالإجهـال مـرة أخـرى عـن سمـات الزمـن وٌِ الفنـون التشـكيليـة كـرَّس

Johann Wolfgang Goethe: Über epische und dramatische
Dichtung. Münchner Ausgabe Band 4.2, S. 126
Schiller an Goethe, 26. Dez. 1797. Goethe: Münchner Ausgabe Band, 8.1, S. 473

ليسـينغ Lessing لهـذا الموضـوع بحثـه الشـهير "لاوكوون: أو حـول حدود



 لاوكوون القديهة.

لدى فرجيـل Vergil تـرد حكايـة التاريـخ بأكملـه، وتعـرض مجموعــة مـن الأشـخاص لحظــة حافلـة منــه. كان لاوكـوون كاهــن أبولــون

 قريـان علـى الشـاطئ يظهـر مـن البحــر ثعبـان ضـخــه، يلتـف حولــه
 يرتســم الألم علـى وجـه لاووكـون، لكنـهـ لا يصـرخ. سـؤال ليســينغ المفتاحـي يقـول: لمـاذا لا يصـرخ، مـع أن فرجيـل فٌِ ســرديَّه يجعلـه يصـرخ صراخًا يصــُ الآذان乏 هـو لا يصـرخ، ليـس لأن الصـراخ لا ينتمـي إلى أبطـال العصـر القدـــم، بـل علـى العكس تمامًا ، بحسـبـ
 ويصرخـون مـن دون قيـود . عندمـا لا يصـرخ لاوكوون وأبنـاؤه، فالسـبـب - وفـق ليسـينغ - يعـود إلى جمـال عـرض التمثـال الــذي يحبــن مثـل

 ليس كذـلك. إذ ليسـت الصرخـة الـتي تـدوي بـلا انقطـاع غير محتملـة فـحسـب، بـل غــير ممكنـة بالمعنـى الفعلـي للكلمـة.

وٌِ تعابير المشـاعر، يمكـن تصـور نتيجـة مسـتمرة هـن التصعيـدات،

ويفعـل الفـن التمتيلـي خـيرًا حــن لا يختـار مـن هــنا المتّصـل الـذروه،



 وهـو عندئْذ واقَعذو تأتثير طـاغ، لأنـه يخفض الفعاليـة الخاصـة . لهـذا


 نظـن، وفـق مفاهيمنـا أن مـن طبيعـة جميـع الظواهـر، أنهـا تظهـر فجـأة وتختفـي فجـأة، وأنهـا لا تسـتطيع أن تكـون مـا تكونـه إلا
 محببــة أو مفزعـة، مـن خـلال إطالــة أمـد الفـن على نظـرة مـخالفـة للطبيعـة، بحيـث يضعـف الانطبـاع أكثر مـع كل نظـرة مكـرّرة، وـِّ النههايـة نشـمتز مـن الشـيء بكليتـه أو نفـزع منـه(107) وِ2 كل الأحـوال، يجـب ألا نجعل مـن هـذه الملاحظـة حـول القصـور



 إلى انطبـاع جمـالي فَوّيـي أمّا إن كان عـرض المفاجئ وِّ الفن التشـكيلي يجعل المـخيلهَ أفـرب إلى التوقَف أو التعطيـل، كهـا يظـن ليسـينغ، فهـذا

Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon. Werke Band VI, S. 25 f. Lessing a.a.O., S. 26

موضـع خـلاف وجـدل . لكـن يـكـن أن يُقـرّ لـهه بـأن المفاجـئ يبـدو وٌِ
 للسـرد بوصفـه عنصـر تبايـن.


 كلها وكأنها مثبتـة، ومثالهـا الصـور الشهيرة الـتي التقطهـا روبـرت كابـا Robert Capa بالنسـبة إلى الفـرق العسـكرية، مســألة سـاعات ودقائتق، وبالنسبة إلى المصـورٍ الفوتوغرافـي مسـألة ثوان لتتبيـت اللحظـة الحافلـة ـ لكـن مـن
 للصـور يٌ المحتبر، لكي يعـز انطبـاع المفاجـيّ.
 مدهـش هيلمـوت ليتـن Helmot Lethen علـى صـورة مـن الحـرب العالميـة الثانيـة أيضًا، لكـن هـذه المـرة مـن الجبهـة الشـرقيـة. تشــاهـد
 كمـا يبـدو، بخفـة ورشـاقَة، وينعكس الضـوء وِ الماء. يعطـي المشـهـهـ
 مـن مـلاحظـة علـى الوجـه الخلفـي للصـوروة - يـــول إن المـرأة أجـبرت

 الحيـاة بــد هــا المشـروع الإجرامـي.

يمكـن لصـورة أن تخفـي الأمـر المهـمّ ِـِ قصــة، وتبـدو القصـة

عندئـذ أكتَر بشـاعة عندمـا يعرفهـا المـرء. منـال آخـر على ذلك صـورة


 تُظهـر الصـورة عربـة تــزلج عنــد منعطـف، أســل الحافــة العلويـة للصـورة بقليـل. هنـاك ـــرى المـرء رؤوس بشــر يتطلـــون إلى السـباق بتوتـر ظاهـر . وبعـد جـزء مـن الثانيـة سـيكون هـؤلاء $ِ$ ٌِ عداد الموتـى،


 أي يثبـت لحظـات زمنيـة. لم تكـن العربـة وٌِ لحظـة التصويـر قَد تجـاوزت الحافـة بعـد . سـوف تقـذف الحركةَ بهـا حـالا ـ لكـن الحركـة
 تنطوي على شـيء غير واقعي، تختني الحـركة فيـه . تحصـل الحركـة


 زينـون تكشـف بحـق اسـتحالة فهـم أن الزمـن يتألـف مـن نقـاط زمنـيـة




الحـركــة ٍِِ الحـركــة.

Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung. Werke Band 5, S. 338; für das Bild vgl. Ernst Bloch: Verfremdungen I, S. 10 ff.

لهـذا السـبب، لم يكـن مارسـيل بروسـت الـذي جعل، مـن دون غيره
 بصـورة جيـدة، عندمـا يبـدو لـهـ أن التصويـر يقتـل الحـركيـة الحقيقيـة

 معيـش إلى الحاضـر.
 يعيش الـراوي، بِّ الجـزء الأخـير مـن "البتحـث عـن الزهــن المفقـود"، وهـو وٌِ طريقـه إلى حفـل عشــاء عنـد آل غورمانـتا، هـرات عــدة النشــوات السـعيدة للذاكـرة اللاإراديـهُ، يهيزهـا بعنايـهـة هـن العهــل الباهـت للناكـرة القصديـة. فٌِ هــنا السـيـاق يسـتعمل مثال التصويـر الفوتوغرافـي. حاولـت الآن أن اسـتـحضر مـن ذاكرتـي صـور لحظـات أخـرى، خصوصًا صـور لحظـات التقطتهـا يٌِ البندقيـة، إلا أن هــنه
 صــور فوتوغرافيـهة(110). بعـد بضـع خطـوات فٌِ الباحـة المرصوفـة
 اللحظـة، وقَد أوشـك أن يفقد توازنـه، تظهـر فـجـأة ذكـرى زيـارة ســابقة للبندقيـة، حــن تعثِّر بحجـر رصيـف غير ثـابـت وِّ ميـدان سـان ما ركو لم يكـن مـا ظهـر أمامـه فٌِ هـذه اللحظـة صـورة صغـيرة مـن الذاكـرة. بل التكـرار السععيد لحيـاة عيشـت. الأمـر كهـا وٌِ مـذاق قطعـة حلـوى
 الطفولـة. هـذه هـي لحظـات النشـوة الـتي عـاش فيهـا وٌِ الزمـن تَجريـة

Marcel Proust: auf der Suche nach der verlorenen Zeit 7, S. 256

شــيء بـدا متعاليًا علـى الزمـن. عندمـا يُبتـــع كل شــيء وٌِ الماضـي، تبقىى التجريــة السـًا


 كل الأبـواب الـتـي لا تـؤدي إلى أي مـكان، لكنــه يـــرع، مـن غــــر أن يعـرف، البـاب الوحيـد الـذي يسـتطيـع الدخـول مـن خلالــه، والـنـي


البـاب الـذي ينفتـح هـو لحظــة ومضـان الزمـن المســتعاد ـ يجـري وصـف كثير مـن هـذه اللحظات، وهـي تتشـابك مـن خــلال الروايـة مثـل إكليـل مـن الـورد . إنهـا ليسـت مجـرد مشـاهــ رئيسـيـة هٌِ الروايـة، بـل

 وبهـذا لا نسـرد الروايـة يٌ丷 الحقيقـة غـير تاريـخ نشـوئها . مـن بــين لحظـات الزمـن المسـتعاد هــذه كانـت الأشــجار المنحنـيـة
 مــا يُـرى مـن بعيــد، كأبـراج كنيســة مـارتينفـي Martinville المنحوتـــة
 غـير المســوي يِن قصـر آل غورمانـت، ولْــس أخـيرًا بضعـة موتيفـات للكهـان مـن موســيقى الحـجـرة للمؤلـف الموسـيقي الافتراضـي فينـي إنـوي عندمـا يتعالى صـوت تلـك الموتيفـات، فإن تأثيرهـا يشـبه جوهـر كل مـا كان يســى مـن قبـل ذكريـات تَجـل الــراوي ينزلـق

إلى عـالم الخلـود الـذي لا يكتسـب سـحره إلا مـن الزمـن، لكـن الزمن المستعاد .

كان شـوبنهاور هـو مـن خطـرت لـه فكـرة أن يفسـر الحـدث فٌِ
 كرمـز لكليَّة العـالم الـــي تتفصـل فيـهـ الإرادة الفرديــة للحظـات



 بالـذات أن يُظهـر علافتـه الداخليـة بالزمـنـن سـوف يلهـم هـذا التفسـير الفلسـفي للموسـيقى، بعـد ذلـك بقليـل، المؤـــف الموســـــيقي الطهـوح
 الـذي يِعِد بخـلاص مؤقـت، بنـوعٍ مـن معـراج جهـالي، لا أكثَر ولا أقـل. يتفـادى المؤلـف الموسـيقى بيرنــد ألوــس تسـيـمرمان Bernd Alois Zimmermann



 مـن جهـة، ومـن خـلال التعاقَب المتري والإيقاعي مـن جهـة أخـرى .



Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung I, .S. 365 ff

الأشـكال الزمنيـة هـذه يرتبط بعضهـا ببعض دومًا ، ذلك لأن طبقـات النغهـات (مـع أشـكال النغــات الناتجـة مـن تأملهـا ) تنتـج هـن التوترات، أي مـن الاهتـزازات وٌِ وحـدة الزمــن. يقـول تســـيمرمان إن النظـام
 الحركـة الـني يـجلـب بطريقـة خاصـة الزمانيـة إلى الوعي، ويضـمّ
 تتفـو الموسـيقى بكيفيـة خاصــة مـع الانقضـاء، وقَـد تكـون حتـى الانقضـاء بوصفـه شـكـلاً خالصــا . لا يكتشَـف المتحمسـون، أمثـال شـوبنهاور أو بروبــت، وقَد اســلههوا أفلاطـون، أقــلَّ مـن العلاقــة الملــزة بــين الزمــن والأبديـة.

## $\ddot{0} \underbrace{}_{0}$ <br> t.me/soramnqraa

## الفصل العاشر

الزمن المتحقق والأبديـة

أبديـة أفلاطـون والتـجربـة اليوميـة للـحاضـر الباقَي. الاسـتغراق الـني نسي الزمـن. التصـوف الروحي والدنيـوي . اللحظة الجمالية العظيمة. نيتشـه، وهوفمانزتـال، وبـروسـت، وأدورنـو. التـوق نــو الخلـود . تصديـــ أجـل الحيـاة. خلـود الـروح؟ الششـاهد الأصليـة مـع مـوت ســقراط. ل
 القبـول وصعوباتـه.
 الزمـنـ. فالأبديـة كانـت علـى الـــوام موضـوع الديـن والميتافيزيقـا .
 بالمطالـق عـن الزمـنـ ـيقـترب المـرء منهـا ويحـــط بهـا ، لأنـهـ لا يقبـل


 أصليـة، ورأى أن الزمـن ليـس سـوى نســخة مصغـرة عنهـا ـ الأبدــــة
 فيـض الزمـن فِوْ حاضـر مـجمـع

 كــن منـح هــنه الصفـة المميـزة إلى مخلـوق ٌِِ كمالهـا كان أمـرًا


وليـاليَ وأشـهـرا: وسـنـين، وهـي لم تكـن موجـودة قبـل نشـوء الكـون [...]. غـير أن هـذه كلهـا كانـت أجـزاء مــن الزمـنـ، وأن مـا كان ومـا سـوف يكـون همـا شـكلان مـن أشـكال الزمــن الناشـئ، على الرغـم مـن أننـا نتقلهمـا خطـأ، ومـن دون وعي، إلى الكينونـة الأزليّة..... ككـن الحقيقـة هـي أن الكلمــة "يكـون" هـي الكلمــة الوحيــدة الـتي تنسـب إليهـا بشـكل مناسـبب، وأن الكلمتــين "كان" و"ســيكون" همـا الكلمتـان اللتـان يجـب تكلّمهمـا عـن الصـيرورة ـِّ الزمـن(115). الزمـن الناشـئ هـو زمـن التعاهَبـ فتعاهَب زمـني غير هحـدود لا


 انطلافَا مـن هــه الأبديـة الـتي يعتقـد أنهـا لازمنيـة، أن يكـون الزهــن،




نــم، توجـد تجـارب، وهـي قَريبـة منـا تمامًا ، ونحـن نتعامـل معهـا







الـحاضـر(116). الحاضـر ليـس خـرم الإبـرة الزمنـي الـذي يمـر مـن خلالــه

 الميتافيزيقـا القديهـة تصـور الأبديـة علـى أنهـا الثلازمنيـهـ، فإنهـا كانـت
 التـي يكتنفهـا بعض الغــوض، لكـن تنتمـي إلى التجريـة اليوميـة للزمن،



 خلـف الحـدث الحاضـر

أوغسـطـِن الـذي اصطـدم أيضًا ـِوْ بحثـه عـن الأبديـة باسـتمرارية الحاضـر، قلَص أبعـاد الزهـن الثلاثــة: الماضـي والحاضــر والمســتقبل
 حاضــر الماضـي، حاضـر الحاضـر، وحاضـر المسـتقبل. فالمســتقبل والماضـي لا يوجـدان إلا باسـتحضـارهما ـ يحـزم الحاضـر بـا بُعدي الزمـن
 فهـي تشـبه مـا هـو وِو فيـد الحيـاة، أي مـا لا ينقضـي، وهــا هـا هـو اســتمرار الحاضـر. الأحـداث زائلـة، أمـا نافـذـة الحاضــر الـتي نتطلـع مـن خـلالهـا إليهـا ونعيشـهـا فبافيـة. إلى هـذا الحــدّ يكـون الحاضــر أبديُـة صغــيرة.

جسـر آخـر بـين الزمـن واللازمنيـة نعبره كذلك أيضًا تكـرارًا ويوميًا .
Ludwig Wittgenstein: Tractus logico-philosophicus, S. 113

إنها اللحظـات الـتي ينسى فيهـا المـرء الزمـن مـن خـلال اسـتفراقه ـِو أمـر أو تفانيـه هٌِ الـولاء لأحد، لأنـه ينسـى نفسـهـه
 الطبيعـة، أو وٌِ صــورة، أو وِ صِ صـوت. يحـث الفـن بشـكـل خـاص علـى هـذا التأمـل والاسـتغراق. هكـا عـرَّف شـوبنهاور السـعادة الـتي يقـدر الفـن على منحهـا ؛ فلأجـل هــذه اللحظــة ـ كمـا يقـول ـ نتـخلــص مـن إلحـاح الإرادة الدنـيء، ونعطـل يـوم السـبت مـن العمـل الشـاق كـلإرادة، وتتوقَف عجلــة إيكسـيون(1177) عـن الــدوران(1188)

غـير أن الزمـن لا يبـدو سـاكنًا للحظـات ٌِْ الفـن وحـده، بـل وٌ

 هــو أيضًا نســــان الزمـنـ، والعكـس بالعكس. وينبغـي ألا يعـني هــنا









(117) إيكسـيون Ixion وِن الميتُولوجيـا الإغريقيـة ملـك اسـطوري مـن "تسـاليا"

 Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, Drittes Buch § 38. Werke Band I, S. 263

نفسـها تُنسـى ببسـاطة بــد ذلك. ولعـلّ لحظـات المكـوث والاسـتغراق بالــات هـي الـتي تعطينـا الإحسـاس المؤقَت باللازمنيــة.

يمكـن للمـرء أيضًا أن يدفـع الزمـن إلى مســافة يجعلـه فيهـا بوضـوح موضوعًا للتأمل والتفكير، كمـا يحصـل هنـا ٌٌِ الحقيقـة. عندهـا ينتبه




 كالفيلسـوف الإنكليـزي جـون مـاك تاغـرت John McTaggert، فـفـ أن
 طبعًا، ســيلاحظ بالضـرورة أمنـالُ هـؤلاء المنظرُريـن أيضًا أن الزمــن


 ذلـك ناسـيًا الزمـنـن




 Meister Eckhart اللحظـة . تُربـط مثّل هـذه التجـارب عـادة بصـور الإلـه كمـا يقدمهـا

السـياق التاريخـي الديـني المعنيّ، إلا أنها يِْ الجوهـر قابلة للانفصـال
 التجـارب؛ فهي يجـب أن تظـل خاليـة مـن أيـة قناعـات دوغمائيـة .
 مـن تصـوف دنيـوي. يتعلـق الأمـر بتجـارب متوطنـة وٌِ الداتَـرة



 التـاسـع عشـر، مفهومًا واضــا



 أعمـاق المـرء ويدهشــه.

هـذا الشـيء هـو تلـك التجربـة الدالــة المبهجـهة علـى صـخـور



 باختصـار تلخيص النظريـة التي تتجهـد فيهـا حهـم الحمـاس الأصلـي
 محـدودًا، لكـن الزمـن لانهائـي. فٌِ هــذا الزمـن اللانهائـي، كانـت كل

Friedrich Nietsche: Ecce homo. Also sprach Zarathustra, kritische Studienausgabe Band 6, S. 339

أشــكال المـادة والطافــة المحتملـة، أي جميـع الحـوادث، موجـودة سـلفًا

 وكل شـيء يِـود . لا جديـد تحـت الشــمس. إلى هنـا تنتهـي النظريـة. وفِ الإلهـام الأصلـي كان كل شـيء أكتَر حيويـة، هنـا بـدا لنيتشـه وكأن أبديـة توازنـت على ذروة لحظـة، لحظـة نشـوة يفـوق ثراؤهـا الوصـفـ
 وهكـذا يمكـن للنظريـة أن تصبـح قنــاع المـوت للتجريــة الــتي تفـوم . عليهـا

ليس مـن الواجـب أن تكـون هنـاك بالضـرورة نظريـات، تكفي أحيانا أيضًا كلمـات ومفاهيــم منفـردة، توشــك أن تتجهــد تحـت قتشـرتها حيـاة اللحظـة العظيمـة. بهـذا المعنـى يدافـع هوغـو فـو فـون هوفمـانزتـال




 إذ مـن الواضـح أن المؤلـف لم يضتقـد القـدرة علـى التـكـــــر أو التكـلـم عـن شـيء مـا بصورة مترابطـة. لم يصــت اللوردد كانـدوس، بـل إنـه



 الحـدث إلى صـورة ذات طابـع ســام. توجـد مثـل هـذه اللحظـات

الجماليـة الوجُديّـة متناتـرة ِوْ عمـل هوفمانزتال كلـه، كهـا ـ مـن قبيـل
 (1907) الـتي جـاء فيهـا : مـن أجـل لحظـة ســاحرة، يكـون فيهـا كل شـيء بالنسـبـة إليـه بالقـرب نفسـه، وكل شـيء بالبعــد نفسـهـ ؛ ذلـك
 شـيء سـيأتيه بـه المسـتقبل. إنـه لأجـل لحظـة سـاحرة تاهـرُ الزمـن. هــذا التـوق نحـو اللحظـة السـحريـة لم يــأت إلى الحداثـة هِوْ البدايـة، لأن المـرء يشـعر بالتسـامي فـوق الزمــن. الحداتـي فيـه ينحصـر وٌِ حقيقـة أن تَجربـة التعـالي هـذه لم يعـد يبحـت عنهـا ويعثـر


.James Joyce
غير أن الأمـر فعليًا أكثـر مـن طريقـة كلام، عندمـا يصـفـ أحدهــم

 أنهـا تكـون مختلفــة وٌِ كل مـرة بعـض الشــيء، لكـن المشــترك الــذي


 أخـر فني ناجـح إنمـا هـو تـوازن وتوقف مؤقـت للعمليـة كهـا تتبـدى للعــين المثابـرة(121).

للّحظـة الفنيـّة طبعًا مدتّهـا أيضًا، أي امتدادهــا الزمـني، إلا أنهـا
Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, Gesammelte Schriften (121) Band 7, S. 17

تحــدٌ إطارًا تُقُرفـد داخـل زمنـه بصـورة مغايِرة عنه خارجـهـ ـ إلا أن من الضـروري، لكـي تعـاش هــذه الكيفــهـة الأخـرى بغنـى، أن يظـل الوافَع


 الاقتطـاع مـن اليومـيّ، هـو مـا يهنـح الفـن طابعـه اللحظـي الخـاص.

 بزمـن آخـر، وصـولًا إلى الإحسـاس بأنـه يريـد أن يتالاشـى يِْ صـورة،
 ينتظرنـا هنـاك. تتقطـع اســتمراية باقَي الزمـنـ، وتنفتـح بوابـة علـى عـالم آخـر، ولأنـنـا نسـتطيع أن ندخـل مـن خلالهـا دائمًا وأبـدًا، ولأنهـا

 الصـمـود وِ丷天 وجـه الزمـن الـذي تتعاهـل فيـه مثل كل الأثــياء الأخـرى. هــنه هـي الأبدـــــة الصغـيرة للحظـة الفـنـ.

إنها أبديّـة صنـيرة أيضًا بقـدر مـا يبقـى فيهـا روح فنـان، وبقـدر

 الآمـال باسـتمرار الحيـاة بعـد موتـه أمـر أفــرب إلى الاسـتـحالة، لكنـه
 الأهـوات، وحيـت إنتـا تجهعّنـا وٌِ روحـه، أي نقـرؤه، فهـو وٌِ وسـطنا . كتـب بروســت حـول ذلـك، بهناسـبة وصـف مـوت برغـوت Bergotte

عبـارات رائعـه: حملـوه إلى القـبر، لكـن كانـت تحـرسـه طـوال ليلـة
 مـرَّة مثـل مــلاك بأجنـحـة منبسـطة؛ كان هـنا لمن لم يـعـد موجـوداً


تصـف الصفحـات الأخـيرة هـن "البحـث عـن الزمـن المفقود" كيـف





 مشـروع كتـابٍ، وأتعـرض الآن لحـادث يمكــن أن ألقـى حتـفـي فيــهـهـ،
 مـا هـو غـير معقـول هـو ارتبـاط قيمـهة أبدـــة بحامـل فـان. شــعر الــراوي ٌِِ عملـه حـول المـوت أنـه خارجـهـ، ويعـود الآن الخـوف مـن المـوت مـرة أخـرى مـن أجـل هــذا العمـل. الفنـاء يظـل فضيحــة أيضًا ، خصوصـًا عندمـا يعتقد المـرء أنـه ابتكـر شـيئًا يستعصي على الفنـاء.
 المـوت مباشــرة. وأكتــر هـن ذـلـك الإنســان الـــي بهــــدوره أن يتكهـن
أكتـر، ويعـرف عـن إمـكان موتـهـ.

السـعي إلى إطالـة الحيـاة، وإلى إزاحـة الحـدود بعيـدًا ، هو قوة دافعـة


الحاضـر، نجاحـا لا يسـتهان بـهـ ا ارتفـع بفضـل علـم الصـحـة والطـب
 الارتفاع، لكن كان لهـذا وٌِ المقابـل جانبه المزعـج الـذي يتمثل بوجـوب

 أنـه لـن يسـنطيع العـيش مـن دون الطب الحديـت على الإطــلاق. لكـن حتى عندمـا يتاح الحصـول على العـون لاّجـل ذلـك، ينتهـي الأمـر ـِوْ وقَت مـا، وسـوف تخمـد طاقَـة الجسـد علـى البقاء.

هنـا يوجـد تعـارض غريـب فــو الوعـي. مـن ناحيـة، أعـرف عـن إمـكان موتـي، ومـن ناحيــا أخـرى، يسـتحيل علـيَّ أن أسـتطيع التفكير.







 يِن اللاوعي كل واحد مقتتع بخلوده.

لا يحـدت هـذا ـِفْ الثلاوعي وحده. فقَد خطـرت للوعي منـذ القدم أفـكار كثيرة للـخـروج مـن هــا التتاقض عبر تأكيـد وجـود خلـود مـا .



Sigmund Freud: Zeitgemäßes über Krieg und Tode (1915).
Freud - Studienausgabe Band IX, S. 49

نـكاد لا نتكلم اليـوم على سـبيل المتال عـن 'الـروح' . لكن لم يتغير شـيء
 نحـو مختلف عنـ الوافَع الخـارجـي، ومـا يـرال يمكـن أن تسـتخلص منـه نتائـج تصـل حتى الأمـل بالخـود .

تمـت مقاربـة الأمـل بالخلود عبر طريقـة محـدَدَة لاكتشـاف الـروح، وذلـلك حــن نخبرهـا بوصفهـا فـوة منفصلــة عــن الجســــد، وإن تكـن


 سـقراط. إنهـا المشـاهد الأولى ثلإلايدـان الفلسـفي بخلـود الـروح. وبعـد بضعـة فَـرون سـتفدو آلام يسـوع المشـهـه الأول ثلإِيمـان بالبعـت الـذـي سـيأخذ بعـد ذلـك بالتأكيـد معنـى مغايـرًا تهامًا .

التفلسـف - يقـول أفلاطـون علـى لســان ســقراطه ـ هــو تحــر


 الــروح Seele بالنســبة إلى ســقراط أكتـر مـن مجـردرد مـزاج وشــعور، أو 'نفـس Psyche' بالفهـم الراهـن؛ ! إنهـا على الأرجـح مبـدأ حيـاة
 الصـيرورة والانقضـاء، سـلطة الزمـن. لكـن الـروح يسـنطـيع أن يتملص

 فيهـا كلها صـورة ثابتـة للكرسـي. فكـرة تشـبه وِ الحقيقـة انطباعـات

Platon: Phaidon, 12, Kapitel ( $67 \mathrm{~d} / \mathrm{e}$ ). Sämtliche Werke Band3, S. 20

الحـواس المتبدلـهة، لكـن تميـل إلى الافــتراق عنهـا؛ فهـي تسـنطيع


 برتقـي بالواقَع المتجســد ـ لكـن هـل يسـتطيع الارتقـاء بالمـوت أيضًا

نعـم، يسـتطيع الارتفـاء بالمـوت أيضًا ـ هـــا هــو الجـواب الفـوي لأفلاطـون. ليســت الفلســفة بالنسـبة إليـه غـير التماريـن الـروحيـة



 على إن كان يمكـن الوصـول إلى الــروح خالصـهة وقائمـة فٌِ ذاتهـا ، بعـد






 فعـل التفكـير المتعـالي نفسـه، وليـس وٌِ البراهـــين الفرديـة. الأفلاطونيـة، فِف منظور التحـرر مـن الزمـن، هـي محاولة لاكتشاف
 لـروح يأخـذ علىى عاتقـه الانفصـال عـن الجسـديـ يأتـي فكـر أفلاطون علـى رأس سلســلة مـن محـاولات قويـة هدفهـا إيجـاد مــلاذ البقـاء ـِ

التجريـة الذاتيـة للـروح. غير أن فكـرة خلود الــروح لا تُفهـم على نحـو




 الجسـد ، وإظهـار اسـتقـلاليـة تشـير إلى أنهـا لا تـزال تمـلك مسـكنًا آخـر
 خاصيتهـا الـني لا يهكن أن تفقدهـا .
الآن يحـدت أن تتدنس الـروح أيضًا بالا رتباط مـع الجسـد ـ ينشـئ




 مـن أزمنــة وأشـكال، إلى أن تصـل بعـــد ذلـك إلى الطهــارة الكاملـة ـِوِ النيرفانـا Nirwana عنـد الهنود، وٌِِ الإليزيـوم Elysium عند الإغريق.
 تسـتحق أولا خلودهـا الأسمـى.

تنطلـق نظريــة الخلـود الأفـالاطونـي الـتي أشـرنا إليهـا فبــلاً مـن ثنائيـهة الجســد/ الـروح. صحيـح أنتـا مـا زلنــا نميّـز اليـوم أيضُـا بوجـه حـق بـين العمليــات الجســدية والحـالات العقليـة ـ الروحيـة المرتبطـة بهـا ، ونركــز علـى وجـهـ الخصـوص ـ إذا مــا أردنــا تـلافـي النزعـة الطبيعيـة ـ على أن المجالـــن لا يَختـزل أحدهـهـا الآخـر ـ لكـن

لم يقـيض لأحـد، بخـلاف الأفلاطونيـة، أن يطـور فكـرة خلـود الـروح،



 يملـك الدمـاغ الميـت أيـة تصـورات. وليـس هنــاك مـن شـــك عقـلانـي
 الجســد الــذي هـو جـزء منـه.

يهكـن مـن بعيـد مـلاحظــة أن الأفـكار الأفلاطونيــة الــتي كان لهـا
 مـن التجريـهة الذاتيـة لـــروح الـذي لا يســنطيع أن يتصـور نهايتـه

 الداخـل فـحسـب، بـل يسـتطيع أيضًا أن يـرى نفسـه مـن الخـارج،

 مـن هـذا المنظـور، هـو عـالم الصـيرورة والانقضـاء وعـالم الفنـاء الـذي
 الـرأس، لكـن الـرأس هٌِ العـالم أيضًا .

يُيِيـن الإمعـان الدقيـق أن حجــة اسـتحالة التفكـير بعـدم الوجـود الشـخصي ضعيفـة جـدًا منطقيًا، لكـن الأمـر هنـا لا لا يتعــق
 بالحيـاة، وهــذا يرتبـط بــدوره باسـتـحالة القــدرة علـى تصــور المـوت الخاص عمومًا .

تتداخـل وِ التقليـد الغريـي فكـرة خلـود الـروح مـع الاعتقـاد







 نكـون كل حـين مـع الـربّ(126). نشـر بولس هــا الإيمـان بنجـاح هائـل وٌِ العـالم القديـهم.


 كلـه، وهـو سـوف يُبعـث وينهض بوصفـه هــا الشـخـص كلـه.

يصعب الاعتقـاد بهـذا كلـه، ولهـذا يتداخـل ٌِِ النها يــهـة مـرة أخـرى الإيمـان بالبعث مـع فكـرة خلود الـروح المعقولـة بالمقابـل ـ لا يحـب المـرء

 حتى عندمـا كان الثلاهـوت يواجـه دومًا صعوبـات مـع هــذه العقيـده، خصوصـُـا إذا كانـت طبيعيـة أو حتـى فـوق طبيعيـة.

بقلـب حائـر نوعًا مـا ومذعـن تقريبًا، يثبـت بـاول تيليـش Paul Tillich، اللاهوتـي البروتســتانتي وفيلسـوف الدـــن، ٌِِ نهايــة مجلّـده

الضـخـم "اللاهـوت النسـقي" يِّ نظريـة البعث والحـيـاة الأبديـة، أنـه لا

 علـى الجسـد . وأكثـر مـن ذلـك لا يمكـن أن يـقـال(127) .

مـن المحتمـل بالفعـل ألا يكون مـن المـكـن لاهوتيًا فـول أكتـر مـن




 بطريقـة مـا علـى هــا المنـوال، وهكـذا آمـن المـرء، وكان عليـه ـِـْ

 أو 2

إلا أن فكـرة بعـت الشـخصر المتكامـل الـتي يصعـب تصديقهـا مـن


 الأمـر يعـود إلى الفـرد، عندمـا يُخاطـبـ اللّه هــذا الفـرد بطريقـة مـا



Paul Tillich: Systematische Theologie III (1955-66), S. 467 (127) وٌِ الألمانيـة ضمير المخاطـب المفـرد (du) يعني أنـت (صيغـة غير رسميـة)،




لكـن هــا يُشـجـع الشـخص أيضُـا على التشـبث بذاته بـلا فَيـد أو شـرط. وهـذا قَد يِـدو مشـكلة. الرغبـة غير المشـروطة لإنقاذ شـتخصه

 توغندهـات Ernst Tugendhat. كانـت هــذه الصـلـة بالأنـا وٌْ الاعتقـاد



 علـى الجســد (المسـيح، قيامـة الجســد)(130).

أنانيّة غريبـة فيمـا يخـص الأمـور الأخيرة تُميـز الإيمـان المســيحي





 ودورات الحيـاة النباتيـة وســواها .

الزمـن الـدوري هـو الزمـن العضـوي. مـن يدخـل فيـه يكـون مؤهـالاً
 المحـدودة كحـدث عابـر بٌِ سـيرورة حيـاة طوِلة. الحيـاة تَجـدِّ نفسـها إجمـالًا بمـوت الأفـراد ـ وـٌِ معظـم الأحيـان، تتحمـل الكائنـات العضوية

Ernst Tugendhat: Egozentrizitat und Mystik
Max Scheller: Schriften aus dem Nachlass, S. 339

الأبسـط، وحيـدات الخليـهـة متـلاً، فــرة أطـول مـن نظيرتهـا المعقــدة.

 على نحـو جيـد أسـلوب التعبـير القديـم الـــي تتحـلـل الحيـاة الفرديـة،



 Gadamer العبـارة الغامضـة النتي وصلتــا مـن العصـر القديـم للطبيـب الإغريقي ألكامايـون Alkamaion : علـى البشـر أن يـوتــوا، لأنهـم لم
 يلـي: لـو تعلـم البشـر ربـط النهايـة بالبدايـة، لاســنطاعوا أن يشـوروا بأنهـم مشـمولون ٌِِ عمليـة الحيــاة المتجـددة، وأن يفهــوا تاليًا أن
 هنـا كبير، لأنه يشـترط إمـكان صـرف النظـر عـن الـذات، والنظـر إلى




 مركزًا . عندئنذ لا يمكنـه أن يكون سـعيدًا باسـتمرار الحيـاة حتـى مـن دونـه. لا، بـل يأخـنـ المـرء حينهـا علـى الحيـاة أنهـا تتواصـل وٌِ غـيره،


Hans . Georg Gadamer: Uber leere und erfullte Zeit (1969). Zit. (131) Zimmerli et al: Klssiker der modernen Zeitphilosophie, S. 288
'الزمـني يبـارك' عـن حقيقـة عميقـة، لأنـه (الزمـني) يحتفـي مـن دون حسـد باسـتمرار حــاة الآخريـن.

يمكـن فـول الكتـير عـن ذـلـك أيضًا ، لكـن كل مــا يقــال يــؤدي إلى الـرأي بـأن الوفاة والموت كانـا محتملـِن لـو اسـنطاع المـرء أن يقبلهمـا .











 ريهـا يرتبط ذلـك بصعوبـة أن تسـتطيع الحيـاة الواعيـة لذاتهـا تمثـل

 هـي الحضـور الـنـي يختفي.

لمـاذا يصنـع هـذا مشـكلةك لأنـه كان حضـورًا بالنسـبة إلى العـالم،

 شـوكة؛ تتمتـل المفارقـَة المقلقـة هِ أنـني لا أختفـي وحـدي مـن العـالم،

بل فٌِ أن عالمـا بأكملـه يختفي، لأنـه كان عالمـي، ولأنـهـه لا يوجـد عـالم آخـر • إنهـا هاويـة العـدم الـتي يرتعـد المـرء أمامهـا .
يـكاد لا يِكـن حـلّ التوتـر الـــي يصعـب تحملــه بــــن وعـي ذاتـي
 بالنسـبة إليـه، العـالم والزمـن سـيرههما ببسـاطة، بـل لا يمكـن فٌِ آخـر المطـاف إلا تحـهلـه، وصـولُا إلى النهايـة المفتوحــة.


في هذا الكتاب، لا يتناول سافرانسكي الزمن من منظور تأملي أو علمي، بل يقدًّم نوعاً من بيوغرافيا الزمن. إذ لا يمكن - برأيه - التفكير في الزمن إلا من خلال الحياة، وكتابه بهذا المعنى كتابٌ حول الحياة: حول ما يفعله الزمن بنا وما نصنعه منه. فنحن، بعيدآ عن الساعات التي توهم بقياس موضوعي للزمن، نعيش الزمن في صور وسياقات مختلفة: نعيشه في الملل وفي الهمَ، وعند الاستغراق بأمر ما أو عند النظر إلى النهاية، وفي عصر السرعة المذهلة وفي عالم الاقتصاد المتسارع، وفي التوافق الزمني على صعي. الكوكب؛ ونعيشه في الموسيقى مقسماً بدقة، وفي اللعب فضفاضاً وممتلئًا. باختصار، هي مقاربة تنطلق من حقيقة استحالة تجسيد الزمن موضوعيآ، اي خارج أنفسنا، بل من خلال الإدراك الذي نمتلكه عبر تجاربنا الشخصية. ولذلك يُعلي سافرانسكي من شأن التجربة الزمنية ويحثنا على القبض من جديد عليها.

## telegram @soramnqraa

