Lت


تأثير القصص في تشكيل البشر والتاريخ والحضارات ترجمة : نوفـ الميموني

茥

## العالم المكتوب

إعداء لـ الكاتبة الروائِية

اصسح الكود .. انفم إلى مكتبة
telegram @soramnqraa


مارتن بوكنر ترجمة: نوف الميموني

الطبعة الأولى 1443 / 2021 ردمك: 6-8-978-603-91676

رقم الإيداع: 992 / 1443
Copyright © 2017 by Martin Puchner


دار أثر للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعوددية - الدمام
تلفون: 0096654996668 الموقع الإلكترون: www.darathar.net info@darathar.net البريد الإلكترونين

## 101023 <br> 

t.me/soramnqraa

## العالم المكتوب

تأثير القصص في تشكيل البشر والتاريخ والحضارات


## مارتن بوكنر

ترجمة

## نوف الميموني



الإهداء

إلى أماندا كالايبو

15


## -

11 ..... شروق الأرض
27
كتاب الإسكندر تحت وسادته ملك العالم:عن جلدجامش وآشوربانيبال 75 عزرا و الكتاب المقدس 93 التعلّم من بوذا وكونفوشيوس وسقراط ويسوع. موراساكي وحكاية غنجي: أول رواية طويلة في تاريخ العالم ........ 133 159 ألف ليلة وليلة مع شهرزاد . 185 غوتنبرغ ولوثر وجمهورية الطباعة الجديدة... بوبول فوه وثقافة المايا: تاريخ أدبي ثانٍ مستقل ........................... 215 . 241 دون كيخوته والقراصنة بنجامين فرانكلين: رائد أعهال إعلامي في جمهورية الآداب ........... 263 287 الأدب العالمي: غوته في صقلية ماركس، إنغلز، لينين، ماو: يا قرّاء البيان الشُيوعي، اتحدو ا! .......... 309 أخماتوفا وسو لِنيتسين: الكتابة ضد الحكومة السوفيتية ............... 333 353 ملحمة سونجاتا وشعراءغرب أفريقيا.
أدب ما بعد الاستعلار: ديريك والكوت، شاعر الكاريبي............ 371 395 .............................................. من هوغوورتس إلى الهند 411 ........................................................... 1 . 1 .

417
المراجع

## المقدمة: شروق الأرض

أتخيل أحيانًا كيف سيكون العالم بلا أدب. كم سأشتاق إلى الكتب في رحلاتي بالطائرة، وتخلو الأرفف في المكتبات العامة ومتاجر الكتب (وترتاح أرفف مكتبتي من هلها). لن تكون صناعة النُر كا نراها الا الآن، وسوف يغتفي أمازون، ولن أجد على منضدتي ما يقرّب إليّ النوم عندما يكافيني ليُّا رغم قسوة هذه الصورة فإنها لا شيء إن قارناها بفداحة خسارتنا لو لم يكن الأدب موجودًا على الإطلاق، لو أن الناس تناقلوا الحكايات شفهيًّا
 حدث لتغيّر فهمنا للتاريخ، وللأمم والإمبراطوريات التي سادت ثمّ بادت ادتا ولم نكن لنعرف معظم الأفكار الفلسفية والسياسية لأن الكتا لألابات التي نفتي فيها الحياة لم تُحفظ بالتدوين، ولاندثرت غالبية العقائد الئد الدينية مع ضياع النصوص المقدسة التي تحوي تعاليمها.

لم يكن الأدب قط حصرُا على عشاق القراءة، فمنذ ظهور الأدب منذ أربعة آلاف عام كان له دور عظيم في تشكيل حياة معظم البشر على كوكب

وهذا ما اكتشفه ثُلاثة رواد فضاء على متن مركبة أبولو 8.

[^0]("أبولو 8، لديكم الآن الإذن بالمناورة حول القمر. انتهى".
"اتم التلقي. نحن جاهزون للمناورة حول القمر").

بحلول أواخر عام 1968، لم يعد الدوران حول الأرض إنجازًا جديدًا، فقد قضت أبولو 8 - وكانت أحدث المهام الفضائية الأمريكية في ذلك المين المين





 وهي أسرع رحلة قام بها الإنسان في ذلك الحين.

كانت مهمة أبولو 8 يسيرة نسبيًّا. فليس المدف هو المبوط على سطح




 الفضاء. وكلل| زاد توغل مركبتهم انكشُ فمّ ما لم يره بشر من قبل : الأرض قاطع بورمن الإجراءات ليسمّي أجزاء الأرض التي يراها أسفل منه؛
 واحدة، فكان أول إنسان يرى كوكبنا بوصفه كرة أرضية. والتقط آندرز الصورة التي خلّدت هذا المنظر الجديد؛ منظر الأرض وهي وهي تشرق فور فوق سطح القمر.

ومع تزايد المسافة التي تقطعها المركبة، تصاغر حجم الأرض وتزايد
 عندئذ أدرك مركز التحكم الأرضي أن عليهم اللجوء إلى تقنية الِية غاية فية في
 ترون بأدق التفاصيل إن استطعتم".


صورة الأرض وهي تشرق فوق القمر، التقطها رائد الفضاء ويليام آندرز في مهمة أبولو 8 في 24 ديسمبر 1968. تُعرف الصورة باسم شـروق الأرض

لم تكن القريكة الشعرية من ضمن المهارات التي كانت تطلبها ناسا في


نجاحهم في اجتياز عمليات الاختيار المتشددة التي تجريها ناسا هو أنهم


 والآن يُطلب منه أن يتفنن بالكلل|ت، وبأدق الأوصاف.

 بارزة، وإن كان من الصعب رؤيتها في هذه البقعة المشعة التي ندور حور ولها





للوصف من القمر المقفر المشُع
كذلك لوفل قد تخرج في الأكاديمية البحرية، ثم انضم بعدها إلى القوّات




 هناك، في شسع الفضاء، فتلك أقصى الأحاسيس، تجربة المّ المشاع المظلم المهيب الميب الذي يمكنه أن يسحق ويهّسّش ويهيمن على أي إنسان. وكا الوا توقّع الفلاسفة فإن هذه التجربة أثارت في نفس لوفل تقديرًا لأمان الأرض، فقال: "اهذا المنظر يجعلك تدرك ما تنعم به على الأرض. تبدو الأرض من هنا كواحة

غنّاء في ظلام الفضاء الواسع") ولا بد أن د. فرنر فان بران وهو العالم الذي
 ما هو إلا مهندس يعشق الشُعر".

أما بورمن - و كان قائد المهمة - فقد تخرج في الأكاديمية العسكرية في

 وموحش، وجود وعدم. وكأن بورمن كان يتسكع في ضفة الونة السين الغربية، يقر أ جان بول سارتر .

أصبح الرواد الثلاثة شعراء في الفضاء، حتى بلغوا حعطتهم المنشودة ودارت مركبتهم حول القمر. ومع كل دورة تختفي أبولو 8 خلف القمر

 مركز التحكم بتكساس - خلال الدقائق الخمسين الأولى من الانقطاع. (أبولو 8. هنا هيوستن. انتهى"). (أبولو 8. هنا هيوستن. انتهى"). ظل مركز

 الرد في المرة السابعة: (اتكلم هيوستن. هنا أبولو 8. اكتمل الإشعال"). كانت
 سلع صوتك!"

وعلى مدى الساعات الخمس عشرة التالية ظل رواد الفضاء يختفون

 بالصاروخ من الجانب المظلم من القمر دون اتصال الار بالأرض، كي يفلتوا من

جاذبية القمر ويكتسبوا زخنًا كافيَا ليقذفهم إلى كوكبنا. ليست لديهم سوى فرصة واحدة فقط لإنجاح المهمة، وإن أخفقو ا سيدورون حول القور القمر إلى آخر لهظات حياتهم.

لكن قبل أن ينطلق رواد الفضاء في هذه المناورة الحاسمة أرادوا أن يرسلوا رسالة خاصة إلى الأرض. كتب بورمن الكلمة على ورقة من مادة مقاومة للنار، وجعل صاحبيه يتدربان على الإلقاء، وإن لم يملؤهم جميعًا

 (أي شيء يا ويليام؟"؛؛ لأنه لا يريد أن يتحدث زالـ زميله هكذا عن كلمتهم المرتقبة. أعاد آندرز سؤاله بحرص: (الكلمة التي سوف نقرؤهاهِال، فلان جانب بورمن لأن ما يهمه في الحقيقة هو قراءة الكلمة.

بعد أن خر جوا من جانب القمر المظلم قالوا لهيوستن : "إلى جميع شُعوب الأرض، أعدّ طاقم أبولو 8 رسالة ونودّ بثّها إليكم". ثم شرعوا
 أنهم كانو ايستعدون للإشعال الأخير للصاروخ الذي سوف يدفع مركبتهم في رحلة الإياب إلى الكوكب الأم، حيث يحتفل الناس بعشية عيد الميلاد. استهلّ بالحديث أولًا آندرز، شاعرُ الفضاء:




ثم أكمل لوفل:
ودعا الله النور نهارًا، والظلمةُ دعاها لئِّا و كان مساءٌ و كان صباحٌ يومُا

واحدًا. وقال الهُ: : اليكن جَلَدٌ في وسط المياه. وليكن فاصـَّا بين مياهٍ ومياٍه.


ثم حان دور بورمن الذي كان يمّل الكاميرا، فسأل لوفل: (ههلا أمسكت
. بذه الكاميرا؟؟). بعد أن خلت يداه أمسك الور رقة وقرأ:
وقال الهّ: (التجتمع المياه تحت السلاء إلى مكانٍ واحٍر، ولتظهر اليابسةها). وكان كذلك. ودعا الهّ اليابسة أرضٌا، وبجتمع المياه دعاه بحارًا. ورأى اله

ذلك أنه حسنٌ. (1)
 بث حي في تاريخ العالم. كانت بعض الأصوات قد صدحت من قبل تتساءل عن جدوى إرسال بشر إلى القمر في حين يمكن الاكتفاء بمسبار موريار موجّه عن

 وهو شمبانزي كاميروني أُصطيد وبيع إلى القوات البوية الأمريكية. ما ما بين المهات الروسية والأمريكية عجّ الفضاء بححديقة حيواناتات من قروي الشُمبانزي والكلاب والسلاحف، كأنها سفينة نوح مقدّر لها الهلاك. ربيا لم يكن إسهام طاقم أبولو 8 البشُري للعلم كبيرًا، ولكنهم أسهموا


 كانت رؤية شروق الأرض عن بعد الموقف المثالي لتلاوة أكثئر أساطير الملفق
(1) سفر التكوين، الإصحاح الأول. المترجمة

التي ابتدعها البسُر تأثيرِّا.
ما يبهر بحق في كلمة روّاد مر كبة أبولو 8 هي أنها كانت على لسان أشخاص
 إلى تعبيراتهم وكلمات نص قديم لتصوير هذه التجربة. يذكرني هذا أن أهم الشخصيات الرئيسة في قصة الأدب لم يكونوا دائكا مؤلفين بارعين، بل هي هي تشكيلة من الشخخصيات غير المتوقعة، منهم محاسبون في بلاد الر افدين، وجنود إسبان أميون، وكاتب عدل في بغداد زمن العصور المظلمة، ومتمرد من المايا في جنوب المكسيك، وقراصنة في خليج المكسيك. لكن أهم درس نتعلمه من أبولو 8 هو قوة تأثير النصوص التأسيسية،
 صارت نصوصًا مصدرية لثقافات كاملة، تعرض على المؤمنين بها قصصًا عن أصل منشئهم وتفرض عليهـم أحكامًا لتسيرِ معاشهـم. كانت هذه النصوص التأسيسية في الغالب محفوظة ومقدّسة لدى الكهنة في أعلى طبقات الإمبراطوريات والأمم، وحرص الملوك على إعلائها وإشاعتها بين الشعب لعلمهم أن القصص تسوّغ الفتوحات وتضفي على الدولة نسقًا ثقافيًّا فريدًا. ظهرت النصوص التأسيسية في أماكن قليلة، ولكن مع انتشار
 من حيث شيوع النصوص التأسيسية في منطقة ما. وهذه السيطرة الطاغية للنصوص التأسيسية تضع الأدب في خضم نزاعات متعددة، منها بلا شك غالبية الحروب الدينية. حتى في الزمن المعاصر، بعد عودة فرانك بورمن وجيمس لوفل وويليام آندرز إلى الأرض، وجدوا في انتظارهم دعوى قضائية رفعتها مادالين موراي أوهـري، وكانت

ناشطة ملحدة، تطلب فيها من المحكمة أن تحظر على ناسا في المستقبل (إإحام إنجيل الدين النصراني ... في الفضاء وفي جميع المهـات المتعلقة بالسفر إلى الفضاء1٪؛ لعلم أوهير بمدى هيمنة هذا النص التأسيسي على أذهان متلقيه ومقتها لذلك.

لم تكن أوهير وحدها المعترضة على قراءة الإنجيل. فبينها كان بورمن يدور حول القمر كان يتلقى بانتظام أخبارًا من مركز التحكم الأرضي في في في هيوستن، أو (صحيفة الأخبار الفضائية) كما كانوا يدعونها. فكان على
 اللحربية الأمريكية (يو إس إس بويبلو ) التي احتجزتها كور النويا الشهلالية في وقت سابق من ذلك العام. كانت أنباء بويبلو تتصدر نشرة الأخبار الفضائية في
 الحرّ من الفوز في السباق نحو القمر ضد الاتحاد السوفيتي والشّيوعية. كانت مههة أبولو 8 معركة من معارك الحرب الباردة، وما الحرب الباردة إلا حربًا بين النصوص التأسيسية.

أُسّس الاتحاد السوفيتي على مبادئ وردت في نص أحدث بكثير من
 وإنغلز البيان الشيوعي - وقرأه بشغف كلٌ من لينين وماو وهو تشو تيني منه وكاسترو - لينافس تلك النصوص التأسيسية القديمة مثل الإنجيل. ولا ريب أن بورمن تذكر وهو يعدّ لقراءة الآيات الإنجيلية رائد الفضاء

 حال عودته الميمونة إلى الأرض: (بحتيت وبحئت ولكني لم أجد الرب").

اشتعلت الحرب في الفضاء؛ حرب بين العقائد، حرب بين الكتب. صحيح أن غاغارين سبق بورمن إلى الفضاء لكن بورمن غلبه هناك بـن بـص تأسيسي محكم.

تحمِل قراءة طاقم أبولو 8 لسفر التكوين كذلك شهادة حية للتقنيات المبتكرة الهامة التي صنعت الأدب، والتي خرج جت من الْ أنحاء متفرقة من العالم
 اُخترعت في اليونان، وهي أكثر الشيفرات المكتوبة فعاليةً. وكتب الكللمات على ورق، وهو مادة سهلة الاستعالل نشأت في الصين، ووصلت إلى أوروبا وأمريكا من خلال العالم العربي. ونسخ الكللمات من إنجيل بجلّد على هيئة كتاب، وهو اختراع روماني فريد. والصفحات مطبوعة في مطبعة، وهذا
أيضًا اختراع صيني تطوّر في شملل أوروبا.

لم يولد الأدب إلا عندما تقاطعت رواية القصص مع الكتابة، ففي السابق كانت رواية القصص منحصرة في الثققافات الشفهية، ولها قواعد وألغراض
 جديدة. وكل ما تلا ذلك، أي تاريخ الأدب بأكمله، بدأ منذ لـظة التقاطع
 على الاثنين؛ رواية القصص وتطوّر تقنيات الكتابة المبتكرة، مثل الحروف الأبجدية والورق والكتاب والطباعة.

لم تتبح حكاية القصص وتقنيات الكتابة في تطورها طريقًا مستقيًا، فالكتابة نفسها اخترعها الإنسان مرتين على الأقل، المرة الأولى في بلاد الرافدين، والثانية في القارة الأمريكية. كان الكهنة الهنود يأبون تدوين القصص المقّسة خشية فقدان سيطرتهم عليها، وكذلك فعل شعراء غرب

أفريقيا الذين عاشوا بعدهم بألفيْ عام في الجهة المقابلة من الكرة الأرضية. أما الكتبة المصريون فتقبّلوا الكتابة، ولكن حاولوا احتكار قوة الأدب لأنفسهم.م وقادة ذوو نفوذ وشهرة مثّل سقراط رفضيوا التدوين وثاروا على مبدأ سيطرة النصوص التأسيسية وعلى تقنيات الكتابة التي حوّلتها إلى حقيقة. أما بقية الاختراعاع الت فتبنّاها البشُر بانتقائية، مثلم| تقبّل العلل|ء العرب الورق الصيني لكنهم لم يهتموا باختراع صيني آخر وهو

الطباعة.
ولطاللا صاحبت الابتتكارات الكتابية آثارٌ جانبية غير متو قعة، فالمحافظة على النصوص القديمة يعني إبقاء لغاتها حيةً اصطناعيًّا، ومنذ ذلك الحين يدرس الطلاب لغات ميتة. وصارت بعض النصوص مقدّسة، مسببةً حروبًا ونزاعات مريرة بين القرّاء الذين يتبعون نسخّا متباينة منها. وكذلك أجّجت التقنيات الجديدة حروبًا بين طرق الكتابة، مئل المعر كة بين الطوامير (1) التقليدية والكتاب الجلديد في القرون الأولى من الحقبة العامة، عندما راهن المسيحيون على كتبهم المقدّسة ضد الطوامير العبرية، أو عندما استعمل المغامرون الإسبان بعد قرونٍ الأناجيل المطبوعة، وأهملوا ألواحِ المايا المنقوشة باليد.
ولما بدأت حكاية الأدب بحلّتها الباذخة تتشّكل في ذهني شيئًا فشيئًا، رأيتها تنقسم إلى أربع مراحل . كان المهيمن في المرحلة الأولى ثلة من الكتبة
 المتحكمين في النصوص التي جمعوها من الرواة والشُعراء، مئل ملحمة جلجامش، والتناخ العبري، وإلياذة هوميروس وأوديسته. ولما امتدَّ تأثير
(1) الطوامير: جمع طامور وطومار، وهو الصحيفة اللموفة. المترجمة

هذه النصوص التأسيسية عثرت في طريقها في المر حلة الثانية بمعلّمين ذوي نفوذ وحضور طاغيين، مثل بوذا وسقراط ويسوع، الذين تصدّوا التّا لتأثير
 الثرية هي ما أسمّيها (أدب المعلمين").

في المر حلة الثالثة من الأدب ظهر لنا كتّاب منفردون مدعومون بابتكارات يسّرت السبيل إلى الكتابة. فبعضهـم كان يكاكي النصوص القديمة، وآخرون
 النبيلة موراساكي في اليابان وثيربانتس في إسبانيا. وفي المرحلة الرابعة

 وظهرت في هذه المرحلة كذلك ضروب جديدة من النصوص، مثل السيرة الذاتية لبنجامين فرانكلين والبيان الشيوعي.

خلقت هذه المراحل الأربع والقصص والاختراعات التي أوجلتها في
 مؤسسة على كتاب، وأن أي أمة تكون منشأة على وئيقة نصيّة. في هذا العا لـا لما نتحاور مع أصوات من الماضي، ونتخيّل أننا نخاطب قرّاء من المستقبل.

## ***

قاتل بورمن وطاقمه في حربهم الباردة الأدبية وسلاحهم هو نصٌّ قديمه، وبالاستعانة بتقنيات قديمة: كتاب وورقة وطباعة. ولكن في رأس مركبتهم المخروطي بُبِّت معدات حديثة، وحواسيب قُلَص حجمها لتناسب كبسولة أبولو 8. هذه الحواسيب هي التي دشّنت ثورة الكتابة التي ما زلنا نعيش في

وتاريخ الأدب مكتوب في هذا الكتاب على ضوء هذه الثو الؤورة المديئة في


 الأوسط قلّلت من كلفة الأدب وغيّرت طبيعته، وكذلك مهّدت الون الطري

 في آسيا الصغرى، واختراع الأسفار المجلّدة في روما. وهكذا فإن صفحة الأربعة آلاف سنة الماضية تخللتها لـظات قليلة تَكْنت فيها التقنيات الحديثة من تويل بجرى الأدب. حتى الآن...

من الواضح أن نور تنا التقنية الراهنة تربكنا كل عام بأثنكال جديدة




 النصوص على الشاشة من الأعلى إلى الأسفل، كا كا كان كتبة كانـة التاريخ من قبلنا يقرؤون الطوامير، وتَجدنا منكبّين على أجهز تنا اللوحية كانِين كانكفائهم على ألواحهم الطينية. فكيف نفتّر منطقيًا هذا التآلف بين القديم والمديث؟


نسّاخ يوناني يكتب على لوح، كا يظهر في كأس نعود إلى المدة ما بين القرنين الرابع والسادس قبل المقبة العامة. استعمل النتّاخون اليونانيون ألواحَا من شـمع، فكانوا يمحون ما كُتب عليها يُم يعيدون استعلمالها

وبينه أنا أستكشف حكاية الأدب تملّكني نشاط محموم، فكيف أكتفي بالتفكير والبحث في موضوع تشكيل الأدب لتاريخنا وتاريخ كوكبنا وأنا جالس إلى مكتب؟ وجدت أن السفر محتم عليّ، فقصدت الأماكن التي نشأت فيها النصوص القديمة والاختراعات العظيمة.

تنقلت من بيروت إلى بكين، ومن جايبور إلى الدائرة القطبية الشُلية.

 باموق في إسطنبول. زرت أماكن دُفن فيها الأدب أو أُ أحرق، وأمر وأماكن اكتشف فيها الأدب وبعث إلى الحياة. سرت بين أطلال مكتبة بيرغامون العظيمة في

تركيا وتساءلت كيف اخترعوا ورق الرقّ هناك؟ تعجّجت من المكتبات الحجرية في الصين، حيث حفظ الأباطرة للتاريخ إرثهم الأدبي. وتتبعت خطى أدباء الرحلات، فتقفيت أثر غوته في صقلية حيث ذهب باحثًا عن الأدب العالمي، وآثار زعيم جيش ثورة ثاباتيستا في جنوبيّ المكسيك لا لشيء إلا لأنه استعمل ملحمة المايا القديمة (ابوبول فوهن) سلاحًا للمقاومة

استحال عليّ في رحلاتي أن أتقدّم خطوة دون أن تستوقفني حكاية مكتوبة، بشكل أو بآخر ـ وفي الفصول القادمة أحاول أن أنقل تجربتي برواية قصة الأدب، وكيف حوّل الأدب الأرض إلى عالم مكتوبٍ.

الفصل الأول
كتاب الإسكندر تحت وسادته

336 قبل الحقبة العامة، مقدونيا

سُمي الإسكندر المقدوني بالإسكندر الأكبر لأنه استطاع توحيد المدن-




 فوجدت نفسي وأنا أعمل ذهني بحثًا عن إجابة أركِّز تفكيري على ثلاثة
 وسادته كل ليلة، ثلاثة أغراض توراض
 الثلاثة: نسخة من النص الأحب إلى قلبه وهو الإلياذة. كيف حصل الإسكندر على هذه الأغراض الثلاثة؟ وماذا تعني له؟ كان الإسكندر ينام والخنجر تحت رأسه لأنه يخشى أن يناله مصير أبيه 27

الذي اُغتيل. أما الصندوق فحازه من غريمه الفارسي داريوس، وأما الإلياذة
 النص التأسيسي الذي سلب فؤاد الأمير الذي سيغزو أصقاع العيا لعالم. احتلّت ملحمة هوميروس مكانة النص التأسيسي في الثقافة اليونانية لأجيال متعاقبة، ولكنها كانت للإسكندر بمثابة النص المقدّس، ولما ولمذا اللسبب كانت تصححبه في حملته العسكرية. وهذا ما تفعله النصوص، ولا لا سيلا


 فعاش حياته في أعقاب آخيل الذي صوّره هوميروس. كان الإسكا معروفًا بأنه ملك غير عادي، ولكن تبيّن لنا أنه كذلك كان آن قارئًا غير عادي.

آخيل الشاب

تعلّم الإسكندر درس الحنجر لّا كان أميرّا، في لـظات فاصلة فيلـي في حياته. كان والده الملك فيليب الثاني المقدوني يعتزم تزويج ابتنه، ولم


 انتصارات الملك فيليب العسكرية. كان والد الإسكندر على مشارف ملم الـة شرسة على آسيا الصغرى، ملقيًا الذعر في قلب داريوس الثالث ملك الفرس. عمّت البهجة أرجاء العاصمة المقدونية أيغيا لأن الملك فيليب معروف باحتفالاته الباذخة، والمِموع عحتشدة في المسرح الكبير، ترقب بدء الهـد

كانت مشاعر الإسكندر متضاربة وهو يتابع التحضيرات، فقد أنشأه أبوه منذ نعومة أظفاره ليكون خليفته، وفرض عليه التدريب العسكري وفنون
 لم يستطع أحد ترويضها. وحرص الملك فيليب على أن يبرع الإسكندر في في
 المقدوني (وهذا يتبين في حياة الإسكندر عندما كان الان ينطق باللهجة المقدونية حين يشتد به الغضـب) (ولكن الآن بدا للإسكندر أن فيليب الذي عوّل علـي على


 لا سيا من خلال الزواج. ويعرف الإسكندر أن أباه لن يتردد في خلف

الوعد إن كان في ذلك ما يصبو إليه.
انتهى وقت التفكير بدخول فيليب إلى المسرح، قادمًا وحده دون حرسهـ،
 الرفيعة من العزة والمنعة. وإن انتصر فيليب في حلة آسيا الصغرى فسوف يذيع صيته بصفته القائد اليوناني الذي هزم الإمبراطورية الفارسية في عقر سواحلها.

وفي غمضة عين، شَهُرَ رجل خنجره وانقض على فيليب، فخرّ الملك

 قدمه عثرت بجذور شجرة فوقع على وجهه. قبض عليه مطاردوه، وبعد عراكُ قصير أجهزوا عليه بالسيف. والملك ملقى صريعًا على أرض المسرح

متضرجًا بدمائه. صارت مقدونيا، والـلف اليوناني، والجيش المحشود لزيمة الفرس بلا قائد.

وهذا السبب كان الإسكندر طوال حياته يكمي نفسه بخنجر، حتى

 الملك فقد أخطأ في حساباته؛ لأن الإسكندر اتخّذ الاغتيال عذرًا ليتخلص من منافسيه، ويعتلي العرش ويرسل المحملات العسكرية لتأمين المدود


 الإسكندر لفارس.

قبل أن يلتقي الإسكندر بجيش الفرس عزم على المرور بطروادة. لم تكن


 الذي نجده في النص الذي حمله معه أينها ذهب. إلياذة هوميروس.
 صارت قصص حرب طروادة نصًّا تأسيسيًّا. وهو قطعًا السبب الذي جعلني أزور طروادة. فقد قرأت في صغري نسختة طرادة طفولية عن الإلياذة،
 من النص الأصلي - بمساعدة معجم - عند دراستي لليونانية في البامعة. نُقشت المشاهد والشخصيات المشهورة من هذا النص في ذهني منذ ذلك الـك اللحين، با في ذلك الافتتاحية التي تصوّر الجيش الإغريقي محاصرّا طروادة

تسعة أعوام، وانسـحاب آخيل من المعر كة لأن أغامْنون قبض على سبيَّه
 جيش الإغريق فقد كاد الطرواديون أن يغلبوا، لو لا أن عاد آخيل إلى ساحة المعركة فقتل أمير طروادة هكتور وجرّ جثثته حول أسوار المدينة. (وتقول
 عقبه). واستحضرتُ كذلك الحرب التي دار رحاها بين الآلهة، فأثينا تقاتل في صف الإغريق وأفروديت تحمي تمى أبناء طروادة. والقصة الغريبة التي تقول إن باريس توّج أفروديت أبمل إلمة، فتلقّى عطيته منها على هِيلى هيئة هيلين زوجة مينلاوس، وهذا ما أشعل نار الحرب. ولربا كاريا كانت أكتر صورة عالقة

 من الحرب لم يُذكر في الإلياذة قط، وذُكر موجزًا في الأوديسة.

عندما أتذكر حكاية طروادة في الإلياذة يبرز في خيالي مشُهُّهُ واحد فوق كل المشاهد. يعود هكتور من ساحة القتال الدائر خلف أسوار المدينة باحثًا عن زو جته أندروماكا. لم يِدها فيا في منزلهم| لأنها كانت قد ذهيت إلى المدينة تتقصى أخخباره. وجدها هكتور أخحيرًا بججوار بوابة المدينة، فتتوسل إليه
 هذه المحادثة المحورية تحضر المرضع ابنها:

تــم مــَّ اليـدَ للطفـل فصـدّ جازعًا لما رأى تلك العدد
مــن نـــواصٍ ســـابحات وزردد

وبرفــقـ عنــه [هكتــور] رمــى

بيديــه بـــن تقبيـل يجيــل اأنت يا [زوس]وأربابٌاعظام

ذلـك المغفـر (1) والطفـل بدا ودعـا يسـأل أســياد الأنـام:

عونكــم أسـأله في ذا الغـلام (2)
في خضم الحرب الدموية التي تستعر خارج أسوار المدينة، وأثناء الجدل الحلامي بين الزوج وزوجته عن معنى هذه الحرب، يتبدل المزاج فجأة بضحكك الأب ورميه المغفر الذي أثار خوف طفله. فكانت لـذظة من الهناء الأسري أنعم فيها هكتور باسمًا بقبلات على ابنه. غير أن المغفر الملقى ما

 مصرع هكتور ودمار طروادة العظيمة.
كل هذا كان يدور في عقلي وأنا أقترب لأول مرة من أطلال طروادة
 انحسر عنه منذ سقوط طروادة نحو عام 1200 قبل الحقبة العامة بسبب ترسبات نهر سكاماندر. ففي حين كانت طروادي سيطرتها على القناة التي تصل آسيا بأوروبا، تجدها اليوم بارزةٌ من سهل فسيح، مقطوعة عن البحر الذي ما كدت أراه في الأفق إلا بمشقة.

وما خيّب أملي بطرو ادة أكثر من مو قعها التضاريسي كانت ضـآلة حجمها.
 لم أفهم كيف استطاع هذا الحصن الهزيل الصمود أمام الميش اليوناني
(1) المغفر : نسيج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. المترجمة

 آثرت تغييرها للأعلام الأكثر شهرة و التنبيه على ذلك. المتر جمة

العرمرم زمنًا طويلُّ؟ أهذا ما يفعله أدب الملاحمه، يأخذ حصنًا صغيرًا فينسج حوله أساطير عظيمة؟

وبينما أنا غارق في مستنقع الحيبة خطر لي أن الإسكندر أقبل على طروادة بعكس ما أقبلتُ عليها به، فقد هام البطل بها فلا كلانا حلم بأحداث الما الملحمة منذ طفولتنا، وكان عالم هوميروس أول ما نشُأ الإسكندر عليه، وهو الـو الذي
 ابنه أن استقطب أرسطو، أعظم الفلاسفة الأحياء قاطبةُ، وأقنعه أن يستقر في مقدونيا في الشـلال. كان أرسطو المع من درس هوميروس وتبحّر في أدبه،


 يضعها الإسكندر تحت وسادته كل ليلة مذيّلةَ بحواشٍ بقلم معلمه أرسطو . كان أول ما فعله الإسكندر حين وصو له إلى آسيا هو الوقوف وقفة إجلال أمام قبر بروتيسلوس الذي خلّدته الإلياذة كونه أول من وطئت قدماه البر عندما رست السفن اليونانية، فكانت تلك بداية رحلة الإسكندر الإحيائية لملحمة هوميروس. وصل الإسكندر وصاحبه هيفايستيون إلى طروادة وو ضعا الأكاليل عند قبري آخيل وباترو كلس [فطرقل]، معلنين للعالم أنها يقتفيان خطى الحبيبين المحاربين الشهيرين. تجدهما وأصحابهـا يتسابقون عراةٌ حول أسوار المدينة، على الطريقة الهومرية. ولّا قُدّم إلى الإسكندر أِّد مار ما قيل إنها قيثارة باريس تذمّر لأنه كان يفضّل قيثارة آخيل، وإن تسلّم معها درعُا محفوظة من الحرب الطروادية. بات الإسكندر الآن متأهبّا لغزو آسيا بعتاد طروادي. لم يكن لطروادة أيُّ أهمية استراتيجية مباشُرة، ولذا فإن مرور الإسكندر

ها يكشف سر انطلاقة حملته: جاء الإسكندر إلى آسيا ليعيش أحداث الحرب الطروادية. من عينيْ هوميروس كان الإسكندر ينظر إلى العالم، وحمل الما الإسكندر الآن هذه النظرة في هملته العسكرية. ولا وحل إلى طروادة أخلذ
 معليًا اسم هوميروس بإعادة تمثيل غزو آسيا على نطاق أوِّ أوسع. (ويبدو لي كذلك أن الإسكندر كان يؤثر أجزاءُ من الإلِياذة لم تَدِ لما حظًا من الإعجا
 وأندروماكا وطفلهها، بينها أحبّ الإسكندر آخيل واستبساله في المعارك). ولمّا كان الإسكندر في طروادة بعـث داريوس جيشًا يضــمّ قادة من الفرس





كان جيش الإسكندر من الإغريق والمقدونيين أقل عددًا من الجيشُ
 مناورات عسكرية غاية في البراعة. كان أبو الإسكندر قد


 بالتدريبات، فزاد أطوال رماحهم وحوّل صف المنّود إلى جدار متحرك لا يمكن اختر|قه. ولما اعتلى الإسكندر العرش جمع بين التشـيكيلة السلامية

 كان من عادة داريوس البقاء في الخلف عندما تقاتل جيوشه فكان الإسكندر

على نقيضه؛ يقود الهجوم ويرمي نفسه أمام خصومه كيفها وأينها استطاع. كان
 كان بصحبته سوى حارسين أمام حشد من حماة المدينة. حين لحق به جنوه أخحرًا و جلدوه جريّا محاطا من كل الِمهات، ومع ذلك كان يدافع عن نفسه

بجسارة عظيمة.
تقابل الجيشان أخخيرًا في نهاية عام 333 قبل الحقبة العامة، في إسوس قرب اللدود الفاصلة اليوم بين تركيا وسوريا. الساحل ينكمش في هذه المنطقة
 داريوس جنوده معتدًا بأعدادهم الهائلة إلى الانقضاض الما بهجا سلامية الإغريق التي كانت تحمي الجناح الأيسر . لكن النصر كان حليف
 بين صفوف الفرس. ولا لمح الإسكندر وهو يقود الجِناح الأيمن منفذا في
 من مواجهة خصمهه وجهًا لوجه، وطارده الإسكندر .

رأيت حين كنت طفلُا لو حة لرسام النهضة الأوروبية ألبرخت ألتدورفر

 لا ينافس تراكمها في السلاء سوى تلاحم الرماح والسيوف والحيول ولئر في أرض المعر كة أسفل منها. وفي معمعة القتال يهرب داريوس واقفًا في عربته التي تجرّها ثلائة خيول، وفي أعقابه الإسكندر يمتطي حصانه وحيدًا. كان
 هو تفاصيلها وملمسهها، فكنت أمعن النظر فيها طويلًا، وأتفخّص مشُاهد
 لي الفر صة برؤية اللو حة الأصلية تعجبت من صغر حجمها أكثر ما توقعت،

## فلم تتجاوز 60*47 إنشُّا).

رغم أن مشهد مطاردة الإسكندر لداريوس في اللوحة يو حي بأنه سيوقع


 أندروماكا زوجة هكتور المحارب الطروادي؟

في تلك المعر كة حاز الإسكندر صندوق داريوس اللذي وضع فيه نسخته من الإلياذة؛ ليذكّر نفسه أنه لم يهزم هذا العدو بعد بار على العـلى الطريقة الهومرية الصحيحة.

لم يكف الإسكندر عن تجسيد دور آخيل، فتجاهل داريوس ورسائله


 والنهب إن رفضت. لما احتل غزة قتل حاكمها المتمرد باتيس بعدما رفض
 الإسكندر مؤمن أن تَيّل مشاهد هوميروس بأدق تفاصيلها هو السبيل الأكيد إلى المجد.

ولكن في عقل الإسكندر المهووس بهوميروس كان داريوس هو هيكتور الحقيقي، وليس ذلك الحاكم الغزّيّ البائس. وحالما أمّن الإسكندر احتلالهله لـصر دخل إلى بلاد الرافدين، حيث وجد داريوس في انتظاره. لم يعد داريوس يبخس قيمة الإسكندر، فاستقبله هذه المرة بجيش الإمبراطورية الفارسية بعذه وعتاده. تلاقى الجميشان في وسط بلاد الر افدين، قرب موقع

مدينة الموصل بالعر اق اليوم. سيّر الإسكندر التشكيلة السلامية نحو القوات

 على المنتصف. وتحقق للإسكندر مر اده؛ أصبحت الإمبراطورية الفارسية له. لم يفسد على الإسكندر لذة انتصاره إلا فرار داريوس مرة أخرى الما طارده



 تقليدية ويدحره في قتال واحد، كا هز هز آخيل هكتور وقتله. لكن لم يتحقق

 الذي حرمه من نصره الهومري.

## أصوات هوميروس

800 قبل الحقبة العامة، اليونان

لم تكن الإلياذة في منشئها أدبًا مكتوبًا، بل حكايات مروية تناقلها الناس في تقاليد خاصة بها، وكانت أحداث القصة تلدور في العصر البرونزي، عام 1200 تقريبًا قبل الحقبة العامة، في عالم نشأ قبل وقوع حروب الإسكاندر المديثة، وقبل نشوء الكتابة. ظهرت الملامح الأولى للكتابة في المضيارة المينوسية في جزيرة كريت اليونانية، وكانت شبيهةُ بالهيروغليفية المصرية التيا

لم تُفكَ رموزها بعد في ذلك الوقت. ظهر نظام كتابي مشتّق في موكناي في اليونان يدعى (النظام الخطي ب)، وإن اقتصر استعمله في تدوين التعاملات الاقتصادية. لم يفكر أحد في تدوين قصص الحرب الطروادية، وإنها كان شُعراء متخصصون ينشُدونها في جو لاتهم أمام الجملهير الكبيرة والصغيرة الحروبة في عام 800 قبل الحقبة العامة جلب مسافرون من فينيقيا، التي هي لبنان اليوم، أنباء عن نظام كتابي غختلف اختلاففًا شاسعًا عن كل الأنظمة الكتابية الأخرى، وبلغ اختلافه حد أنه كان من العسير في البداية فهـم كيفية عمله.

 الزمن أصبحت هذه الرموز تمثل المقاطع الصوتية التي تتكون منها ألمّا ألمحاء هذه الأشياء، أو حتى أصوات مستقلة، ولكن كانت الرما الرموز جميعها في أصلها ذات معنى ومرتبطة بشكلها بشيء ما أو بفكرة ما، ما يسّر على البشر تذكّرها آلا


لوح طيني وُجد في موكناي باليونان، ومنقوش عليه بكتابة من النظام الـطي ب، الميتق


وبالاستفادة من تجارب المصريين السابقة أدرك الفينيقيون أن مكمن القوة

 ختلف جذريًّا يجب أن تُفصل الكتابة عن عالم الأشياء والمعاني، فتمثّل اللغة



 يسر، وارتبطت الكتابة ارتباطًا وثيقًا بالكلام المنطوق. الفينيقية في المنطقة، ونشأت العبرية على المبدأ ذاته).

طبّق الفينيقيون هذه الفكرة بمنهجية واضتحة في لغتههم، إلا أنهم لم يتّعوا
 المقصود فلنتخيل أن الرمز (rg) في اللغة الإنجليزية يكتمل معانيَ كثيرة مثل : (rug) أي سجادة) أو (rig أي صارية السفينة) أو (rage أي غضب)، فيضطر القارئ إلى تخمين المعنى المراد من (rg) من سياق الكار المام بتخمين حروف العلة المغيّة. لـا أدرك اليونانيون الحللل في النظام الفينيقي طوّروه بإضافة حروف العلة، فلم يكن من الضروري إعهال عقل القارئ بمعنى الكلمة لأنهم كتبوا الكلمة كاملةً بجميع مقاطعها الصوتية
وجاء هذا النظام الجديد ملائُمَ لبحر الشُعر سداسي التفاعيل الذي تُغنّى به
 أقصر منه، أو متطعين طويلين) . ولم يستطع النظام الفينيقي تصوير هذا الما النمط
 المشدّد في جوف المقطع - مثل الألف الممدودة في كلمة (rage) - فقدّم

التحسين الذي أدخله اليونانيون على النظام أصوات العلة الطويلة المثـددة. كانت الأبجدية الصوتية الجلديدة مثالية لسرد حكايات حرب
 إذ نحسب أن اليونانيين ما ابتكروا أبجديتهم إلا ليدوّنوا التفاعيل السداسية التي ينشدها الشعراء. كفل النظام الجديد عدم التباس المعاني لدى القّرّاء، وأن الأبيات الآتية لا تحكي عن صارية سفينة آخيل (rig) ولا السجادة

 خخلّدته الأبيات الأولى من الملحمة:

## "Rage:

Sing, Goddess, Achilles' rage,
Black and murderous, that cost the Greeks
Incalculable pain. ${ }^{(1)}$
اشتهر أحد الشعراء واسمه هوميروس (وإن كنّا حتى لا نعرف على وجه اليقين إن كان هناك شاعر بهذا الاسمم)، ولكن غاب واب عن ذاكرئرة التاريخ اسـم الكاتب المبدع الذي دوّن حكاية حرب طروادة الاثنين لما كانت نسخة هوميروس فريدة بين قريناتها؛ لأن الكاتب المجهول
 التي نعرفها - لم تكن نصو صًا متفرقة تفتقر إلى الترتيب جمعها كتبة ختلفون
استكم|لاَ لتر جمة البستاني أورد ترجمة الأبيات (النشيد الأول، ص186).



وشعر اء ختلفون على مدى أجيال عديدة، بل كان النص النهائي بالغ الترابط واضح النسق أكثر من النصوص المقدسة كالتناخ العبري. ومن الجدير بالذكر أن عالم الإلياذة يخلو من أي وصف لعملية الكتابة (باستشناء واحد فقط)، فالإلياذة تعرض نفسها للإنشاد والرواية، لا التدوين. كان اجتلاع الإلياذة والأبجدية اليونانية - الأبجدية المبنية أساسًا على أصوات اللغا
 خلال بضع مئات من السنين من أكثر المجتمعات المتعلمة في تاريخ العالما ولما وشهلدت وفرة باذخة في الآداب والفنون والفلسفة.

نشر الثقافة اليونانية في آسيا

سبقت الأبجدية اليونانية وأدب هوميروس الإسكندر إلى آسيا الصغرى، ولكن بعد وصوله انطلقتا معه إلى مناطق أبعد بكثير، لم تكن لتصل إليها لو لاه. واستفاد الإسكندر بدوره في مهمته من قوة الأبجدية الجديدة وثقافة
 الرافدين وفارس تابع القائد المقدوني زحفه عابرًا جبال هندوكو وار إلى إلى

 صدّه، وعرف اليونانيون مع كل معر كة يظفرون بها بالفوز ومع كل إقليـم يخضع فم أن العالم أكبر بكثير مكا كانوا يتخيلون.

اتسع ملك الإسكندر وامتد، فداخله يقين أنه من نسل الآلهة، مثلم) كان آخيل ابن إلمة. وأمر المدن-الدول اليونانية رسميًّا أن يبايعوه بمكانته الإلمية، وانصاع له الكثير. ما خلا حاكم إسبرطة - التي لطالما حاولت أن تنأى

بنفسها عن حكم الإسكندر - الذي بعث له جوابًا إسبرطيًّا(1) قال فيه: (إن كان الإسكندر يريد أن يكون إلمُا فليكن إلمَا)، كأنه يقول: إن ألو ألوهيته ما هي
إلا من نسج خياله.

وكلل| زادت الأقاليم التي احتلها الإسكندر صعُب عليه التحكم فيها. وإن لم تضق بعض الأقاليم في المحيط الغربي والمنوبي من منطقة النفوذ


 من اليونان، بعد أن فرض سيطرته على عاصمة الإمبراطورية الفارسية، وازداد الأمر صعوبةً كذلك بعد أن فتح أفغانستان والهند القصيتين. قرر الإسكندر في سبيل الحفاظ على هيمنته على هذه الأقاليمـ أن يفعل
 على بقية الأعراق. فبدأ الإسكندر يرتدي ملابس أعين أعجمية، وأقرّ انضهام غير
 باذخة، وقدّس آلهة الشعوب الأخرى، وسمح لأتباعه الشرقيين بتقديسه بأن أجاز لهم السجود له.

سبّب هذا صدمة لقادة الإسكندر اليونانيين والمقدونيين، الذّين تبعوه بأقصى درجات الولاء. شعروا أنه بذّل بهم أندادًا أعاجمه وأنها وأنم ما باتوا

 ويسجد للملك، فيكافئه الإسكندر بقبلة ثم يرفع من السجود. لم يحتج
(1) عُرف بتمع إسبرطة بأنه أرستقراطي معتد بنفسه، وعرف أهلها بالبلاغة والإيجاز في الككلام. المترجة

أو لئك المقاتلون الذين حنّكتهم الحروب إلى أن يكونوا من ديمو قراطيي أثينا
 تلو الآخر، صاغرين تحت الضغط. كلهم ما عدا كاليسينيس، حفيد شقيقة أرسطو، الذي كلّفه الإسكندر بتأريخ سيرته، قال: "الا أنعمت عليّ الآلمة
 كا سنرى لاحقُا. لم يعد الإسكندر يرى أنه ملك مقدونيا، وبعد أن الن احتلّ بابل صار يدعو نفسه "(ملك آسيا") .

ما فات على قادة الإسكندر ملاحظته لانسغغالهم بشيابه وعاداته الأعجمية هو أن أركان عالم الإسكندر الأربعة أصبحت تحت حكمه مغرقة بالثقافة
 كل إقليم لتحافظ على سطوة الإمبراطورية اليونانية على الحكام المحاليين. فنشأت شبكة واسعة من المستوطنات اليونانية في كل البقاع، وكانت بعضها قد سميت باسمه. ضمت الإمبراطورية عشرات اللغات والثقافات ولكن اليونانيين معروفون برفضهم تعلم اللغات الأجنبية، ناهيك بتعلم الأنظمة الكتابية الأجنبية، وكان ازدراؤهم ملعظم الشعوب غير غير اليونانية مرتبطًا
 إلا لأنهم لم يفهموا كالامهم على الإطلاق، فكان ومان وقعه على آذان اليونانيين "بربرة") ومن هنا جاءت الكلمة. ومن هذا المنطلق لم يكن تُمة شـك فـك في أن المستوطنين اليونانيين والمقدونيين لن يتحدثو ا إلا باليونانية، حتى الإلما لإسكندر الذي أحاط نغسه بأصحاب أجانب وتزيّن بالملابس الأعجمية لم يعبأ بتعلم أي لغة أخرى.
كان لوميروس دور محوري في هذا الاجتياح اللغوي، ليس لأن الإسكندر فضّله على البقية، بل لأن الإلياذة هي النص الذي الذي تعلّم منه الجمميع القراءة والكتابة، والواسطة الرئيسة التي نشرت الأبجدية واللغة اليونانية.

فأصبحت الإلياذة نصًّا تأسيسيًّا لا يضارعه أي نص. وأنجبت دراستها


تكلّم الجنود والمستوطنون اليونانيون في إمبراطورية الإسكندر نوعًا
 بل شكلا مبسّطّا إلى حد ما من اليونانية المحكيّة تدعى (اليونانيانية العامية") أو (كوينه). انبيقت هذه اللغة في عصر الإمبراطورية اليونانية التجارية المية في



 فتوحات الإسكندر . وكذلك عمّم الإسكندر عملة وهي وهي العملة الأتيكا وليكية (تترادراخا) تحمل وجهه وكتابة يونانية. لم يكن الإسكندئدر قارئّا خلصًا للنصوص فحسب بل أنشأ ألبنية التحتية الضرورية نلنجاتها.


هلت عملة تترادراخاصورة الإسكندر الأكبر والكتابة اليونانبة إلى أبعد
أصقاع إمبراطوريته

مع انتشار اليونانية وتحوّلما إلى لغةُ عالمية شَعَر الذين يتحدثونها بأنهم

 بلاد الرافدين إلى الهند، وانتشرت مفردة جديدة تصف هذه الهوية الجديدة التي لا تنحصر بقبيلة أو أمة بعينها، وهي كلمة المة يوني (politan
 قوته، فيكون فعلًا نصًّا عالميًّا.

استفاد اليونانيون من فتو حات الإسكندر ومن قوة أبجديتهم. وانتشرت الثورة الأبجدية فأزاحت عن طريقها النظم الكتابية غير الأبجدية الأبية، مثل ونر الهيروغليفية المصرية (ومن بعدها كذلك كتابة المايا الرمزية). وما زالت هـا هـا الثورة مستمرة حتى عصرنا الحاضر، حيث خضعت كل كل اللغات لما ما خلا شرق آسيا المقاو مة للأبجدية، وإن شهجدت لغات تلك المنطقة اعتل|دًا تدرييًّا لأنظمة الكتابة الصوتية والكتابة المقطعية.

تراجعت ثقافات ولغات أخرى كذلك في آسيا الصغرى، فاتت اللغة
 من إيران) وباختريا (أفغانستان الآن) - مسفط رأس زوجة الإسكندر - اللغة اليونانية. بل إن اليونانية انتشرت في فينيقيا حيث أينعت فكرة الأبجدية، ووصلت آثار هذا التصدير اللغوي غير المسبوق إلى أقصى الكرة
 اعتلى الإمبراطور أشوكا عرش الهند أمر أن تُكتب النقوش باليونانية.

تابع الإسكندر مسيرته، ومعه إلياذته وعملاته، ولغته وأبجديته، متوغلًا ناحية الشُرق، ولو كان الأمر بيده لشقّ طريقه إلى الصين لو لا أن الاستياء بدأ يشيع بين صفوف جنوده الذين كانوا يريدون العودة إلى إلى أوطانهـه وهـ وهم
 من فيالق أجنبية. نجح جيش الإسكندر أخحيرّا في فعل ما لم يستطع أي جيشُ أجنبي فعله: أجبره على الرجوع، ولكنه عاقب جنوده بالمسير بجبرين في الصحر اء، والصرعى يتساقطون في آثار قو افله، قبل أن يأمرهم بالتو جه إلى بابل التي صارت مركز إمبراطوريته. لكن بابل لم تكن في نظر الإسكندر
 الأفريقية بأسرها. أكانت هذه الثقافات يا ترى لو تم الأمر للإسكندر ستتبع
 لأن المرض أصاب الإسكندر بعد ليلة من العربدة، ومات بعد أيام لأسباب غير معروفة، وكان عمره اثنين وثلاثين عامًا. ربعا اُغتيل مثل أبيه. مات الإسكندر وبقلبه حسرة واحدة: أن قصة حياته لم تُكتب. ورغم أنه
 أن يوصف بأنه مأساوي؛ لأنه لم يكن يريد أن يقتني آثار أبطال هوميروس

 وقد شكا لمن حوله أنه ينقصه هوميروس يحتفي بأبجاده التي كان على عـلى يقين أنها ستفوق أجاد أنصاف آلمة هوميروس بهاءً. لم يكن من شيم الإسكندر أن يشكو احتياجه إلى هوميروس خاص له

دون أن يفعل شيئًا، فأوكل إلى كاليسثينيس مهمة تويُيق فتوحاته، ولكن

 ينقلب الإسكندر على مؤرخ سيرته. كان كاليسثينيس قبل وفاته





لم يكن كاليسشينس سوى البداية، فحياة الإسكندر أعظم وأكبر من أن




 إلى حكاية من حكايات الأدب.

## جُمتع هذه الروايات في غططوطة سُميت (Alexander Romance)


 الأزمنة القديمة وبداية العصور الوسطى. وقد حرّف برّف بعض الكتّاب بكل صفاقة سيرة الإسكندر كتناسب أحوال بجتماتهم، فادّعت الرواية اليونانية
(1) بلاد أسطورية فيل: إن الشمس لا تشرق عليها، وارتحل إليها الإسكندر ليرى إن كانت هي ناية الأرض. المترجمة

أن الإسكندر لم يكن ابن فيليب بل ابن آخر فراعنة مصر. وفي "كتاب الملوك")
 الأدب الإسكندر إلى الملك العالمي للشُرق كا أراد أن يكون.
شواهد الإسكندر الأدبية

في رحلتي التي اقتفيت فيها خطوات الإسكندر، وزرت مدنًا مئل بيرغامون وإفسوس وبيرغا الواقعة جميعها الآن في تركيا، اكتشُفت ألن أن معظم



 الشُروحات عنها، والمسارح مكرّسة لإحياء عالم هوميروس ألماد المام جماهير العصر . كانت المسارح الهيلينيّة تتسع لما يربو على 25,000 مشُاهد، يجتمعون لمشاهدة المكايات المومرية القديمة يقّدّمها مثلون تراجيديون يون معاصرون. وقد بلغ عشق الإسكندر للمسرح أنه كان يأمر بجلب المسر حيات والممثيلين معه في حملته الشُرقية للترفيه عنه وعن جنوده.

بيد أن أعظم خدمة قلّمها الإسكندر للأدب كانت في مصر . بعد أن غزا
 فرعون. وكان اليونانيون عامةٌ معجبين بثقافة مصر ونظامها الما الكتابي المعقد
 حدود لمدى تقبّل الإسكندر للئقافة المححلية، فدفعه حبه لهوميروس الذي حرّك أفعالًا سابقة كثيرة إلى تحويل مصر إلى الثقافة اليونانية. كان الإسكندر

يخطط لبناء مدينة جديدة عندما حضرت في منامه أبيات من شعر هوميروس أوحت له بالمكان الملائم هلذه المدينة.

أنشئت الإسكندرية على البحر وصُممت للتجارة والأسفار البحرية على
 وفي الإسكندرية ميناء طبيعي كبير على أحدد جانبيها وبحيرة وقنوات ترفي

 بدراسة هوميروس، وبجوار ها صالة للمححاورات والتمرينات فيها صفوف 600 فدا من الأعمدة يُذكر أنها تزيد في ارتفاعها على 600 قدم، وطبعًا مسرح واسع. وإن كانت في الإسكندرية كل هذه المؤسسات الخضارية فإن مكمن

 أصبح من قوانين المدينة أن تقدّم كل سفينة تصل للتجارة في الإسكندرية ما تحمله من كتب وآداب على متنها للمكتبة. وفي خدمة المكتبة جيش من الناسخين يحفظون هذه المخطوطات، فأُنشئت أكبر مجموعة من الطوامير في في أي مكان في العالم، وكان هدفها جمع كل الوسائط المو جودة على الأرض في في



 الكتب المقدسة. إن كان الإسكندر صدّر الملاحم المومرية إلى كل أصقاع

إمبراطوريته فإن خلفاءه بنو ا المؤسسات التي نقلتها إلى إلى المستقبل. في عهد خلفاء الإسكندر صارت الإسكندرية أكبر مدينة يونانية في العالم،

وتغيرت الثقافة الكتابية المصرية التي كانت معتمدةٌ على نظام الهيروغليفية وهو من أقدم الأنظمة الكتابية في تاريخ البسُرية - والثقل التاريخي والثـي الهائل المرتبط بها. ورغم أن الهيروغليفية تعرّضت للتبسيط على مر القرون،
 عسير التطبيت، فاضطر معظم المصريين إلى استئجار كتبة للقيام بشئؤونهم، حتى في أبسط المعاملات التجارية. لكن سهولة المالة الأبجدية الصوتية اليونانية المانية

 جديد وهو الأبجدية القبطية فحلّ عحل الميروغليفية.

لكن ثمة ثقافة كتابية تعدّ أقدم من الهيروغليفية المصرية وهي الكتابة المتابة
المسمارية السومرية، وقد أزاحتها أبجدية الإسكندر عن مكانتها فطواهنا
 ذلك الاكتشُاف إلى أصل الكتابة البشُرية، وإلى أول نص تأسيسي عظيم في تاريخ الإنسانية.

## الفصل الثاني

## ملك الهالم: عن جلجامش وآشوربانيبال

عام 1844 تقريبًا من الحقبة العامة، بلاد الرافدين

أخبرني أبي ذات يوم أن ما تعلّمه في رحلات التنقيب عندما كان طالبًا يدرس علم الآثار أن تذوّق التربة يمكّنه من رصد التغيّنِيرات الطفيفة


 عندما كنت أفكر بأوستن هنري لايارد والمندق الذي حني من الموصل بالعر اق. ما اكتشُفه لايارد في ذلك المكان دون علما علم منه كان أول

في عام 1839 جاب أوستن هنري لايارد، الإنجليزي الذي ترعرع إيطاليا وسويسرا، بلاد الشرق الأوسط في طريق سفره إلى سيلان، حيث
 لايارد بالترحال منذ صغره، وأحب كذلك الـك الاندماج بالثقافات المات الجديدة وتجربة تقاليدها وصنوف طعامها، والبحث عن المغامرات والإثارة أينما كانت. سافر إلى القسطنطينية ومن هناك استكشفف بلاد شرق المتوسط، وتابع شُرقًا حتى وصل بلاد فارس، لكنه لم يصل إلى الهند قط لأنه عثر على

وظيفة لدى السفير البريطاني في القسطنطينية، فمكث في الشُرق الأوسط

 نهر دجلة. أدرك لايارد أن ذلك الموضع كار كان الم المكان المان التقريبي لمدينة نينوى الأثرية التي ذُكرت حادثة تدميرها في الكتاب المقدس
لم يكن لايارد عالم آثار، ولم يبلغنا عنه أنه تذوّق الترابه، وإن إن لم أكن


 على مدينة كاملة تنتظر من يخر جها إلى النور.
كانت مدينة مبنية من طين. استخرجـت أر أرفاش أُجرائه جدر انًا ميُيّدة من طوب طيني مزوج بالقش وججف إما بالشمس أو بحر ارة أتون ألون وأوعية
 وكلها من الطين الفخاري الذي كان وفيرًا في بلاد الرافدين (ميزوبوتيميا

 عن حضارة غير معروفة، وصورًا لمدن محاصرة وجيوش متلاحة وأسرى
 تنبئه عن ملوك عظهاء حكموا إمبراطورية عظيمة.

كانت الجلدران والمنحوتات والتحائيل مغطاة بالكتابة المسلرية، وهو نظام
 على لبنات متفر قة تحمل هذه الكتابة، فلم تقتصر الكتابة إذاً على المِ النقوش المنحوتة والتهائيل، بل أي شيء مصنوع من الطين.

كا وجد لايارد بعد ذلك أختامًا طينية صغيرة تحمل تواقيع كان الغرض من صنعها هو الضغط بها على الألواح الطينية الرطبة. بل إنه اكتشف

 المهووسة بالكتابة قد تنبؤوا بسقوط إمبراطوريتهم آجلاّ، فتركوا آلا رسالة الما للشخصص الذي سوف ينقّب عن قصورهم في المستقبل، وكان هذا الشخص هو لايارد.


رسم يمثّل منحوتة غائرة لثُور بجنّح من أعمال الفنان البريطاني فريدريك تشارلز كوبر الذي رافق حلة لايارد التنقيبية في نينوى

هملت المدينة الطينة ونقوشها وعودًا للايارد بأن تكشف له أسرارها،
 يفسّر من رموز هذه اللغة إلا بضعة أسماء كان يعر فها من مصادر أخرى. لا لا أحد استطاع فك رموزها. ماتت المعرفة بالكتابة المسلمارية منذ زهاء هاء ألفي عام إثر غزوات الإسكندر، ولم يعرف أحد كيف يقرؤها.

ما الذي تقوله هذه الحضارة البائدة؟ كللم استخرجت الحملة المزيد من
 عن شبكة جديدة من الحجرات التي احتوت أكوامًا من الألواح المكسورة.


منحوتة بارزة تحمل نقوشًا مسلارية عثر عليها في كالح
غيّر هذا الاكتشاف مرة أخرى نظرة لايارد لهذا العالم، فلم يكتفِ حكام
هذه المدينة بالكتابة على كل سطح طيني متو افر أمامهم، بل إنهم جمعوا ججموعة كاملة من الألواح وأنسؤوا مبنى ليحفظ نصوصهم الثمينـ المينة. طار لايارد فرحًا. هذا الاكتشاف المذهل يجعل من فك رموز اللغا للغة المسلرارية
 التنقيب - (الذي سوف يفتح لنا أبواب تاريخ آشور ولغتها، ويكشف لنا لنا
 حق، فحسب كمية النقوش الكتابية التي رآها في ذلك العالم لا شك أل أن ذلك الشعب خلّف غططوطات كاملة، وهذا ما يتيح للعالم من بعدهم أن يتعرفوا على أسمائهم وتاريخهم ومعتقداتهم وخيالاتهم.

كانت بعض تلك الألواح الطينة هشّة، فأدرك لايارد أن استخراجها
 ينسخ الكتابة سريعًا وإلا فإن هملة التنقيب عن آثار هار هذه الحضارة المار المقودة

 وشحنها إلى لندن مع بعض المنحوتات غائرة النقوش.


رسم لايارد هذه الر سمة بنفسه ويظهر فيه أثناء إشرافه على تنقيب منحوتة كبيرة في نينوى

في لندن لم تكشف النقوش الكتابية عن أسرارها بسهولة. مرّت أعوام عديدة، ودرسها أجيال تلتها أجيال من العلماء المختصين في الآشوريات، حتى استطاعوا أخيرًا فك رموزها. فبدؤوا من الأسلاء التي عرفوها من
 أعادوا لنينوى - وهي المدينة التي اكتشفها لا لايارد - صوتها الضائع، فأنبأتهم عن تحفة أدبية بجهولة: ملحمة جلجامش.

نص تأسيسي واختراع الكتابة

بدأ البشر برواية القصص شفهيًّا منذ أن تعلّموا كيف يتواصلون فيا فيا بينهم برموز صوتية، ويستعملون هذه الأصوات لسرد حكايات عـن عن الماضي
 وقدرًا واحذًا، وحفظت التجارب البسُرية التي أرشدت المصغينِين إليها إلى التصرف الصحيح في الظروف الصعبة وإلى حلول مشاكل الحياة. في بعض الأحيان كان شعراء أو رواة مأجور رون يُو كّلون بحفظ بعض القصص المهمة


 كاملاُ دقيقًا، ثُم ينقلونها قبل أن يشيخو! إلى تلامذنتهم وأتباعهم.
اخترعت الكتابة في بلاد الر افدين قبل شمسة آلاف عام لأغراض أخرى، منها تسجيل العقود التجارية والمعاملات السياسية. تروي إحدى قصص أصل الكتابة أن ملك أوروك فكّر في إرسال رسالة تهديد إلى ملك من خصومه، وأن تكون هذه الرسالة مضغوطة على الطين. ويككى أن الملك
 أوروك بايعه من شدة انبهاره بتلك الطريقة العجيبة التي أنطق بها الطين. استعمل الكتبة الكتابة لتركيز السلطة في المدن والسيطرة على المناطق النائية. ومع ذلك، في عصر ما بعد قرون من اختراع الكتابة، قرر أحد ألو أولئك
 تحويل القصص إلى سلاسل متتابعة من الرموز المكتوبة. ربها كان الفضول


كان يعرف راوية مات ولم ينقل لأحدٍ رواياته، فدُفنت معه في قبره. أو ربها أن هذا الكاتب-المحاسب اعتدل في جلسته


 بالرموز المعقّدة التي لا يستعملها إلا لتسجيل البيوع وإرسال الر الرسائل. لن نشغل بالنا بكيف حدث الأمر. كان أول تدوين لقصة حدثًا بالغ


 وهو أول رواية مكتوبة - كان مشمرًا بـا يفوق الخسبان.

وُجدت ملحمة جلجامش بصورتها المعروفة في عام 1200 تقريبًا قبل الحقبة العامة، ولكن أصولها ترجا جمع إلى قبل ذلك بمئات الأعوام الملحمة ذاتها تأخذ القرّاء إلى زمن أبعد من ذلك، إلى عهد جلجامش ملك أوروك. تباهت القصة بجدران أوروك الطينية ودرجها الطيني وأساساتها

 شهدت ميلاد الكتابة - من أوليات المدن في العالم، فمنحت الملحمة قرّاءها نظرة إلى نشأة الاستيطان الحضري.
لكن في قصة جلجامشُ لم تجر المياة منعمةً؛ لأن حاكمها الملك جلجامش

(1) ملحمة جلجاميش، عبدالغفًار مكّاوي، اللوح الأول، السطران 17-18، ص49-50.

الآلمة له غريًا يضارعه وأطلقته في البرية. وهنا أخذت الللحمة قرّاءها إلى مكان مذهل ومرعب في آن واحد لسكان آطان المدن: البرية. هذا الغا الغريم أنكيدو

 الضروري إخراجه من البرية إلى المدنية، فأخذ باني المدينة الملك بلك جلجامس
 نجحت الاستراتيجية، وبعد أن لبث الو حشي معها سبعة أيام تبّلّ حال حاله، حتى إن حيوانات البر التي ألفته يومًا باتت تفرّ منه. حبّبت إليه شُمـخات
 لجلجامش. وانتصرت المدينة.

 الغابات بجهولة لسكان بلاد الرافدين التي أزيلت منها الأنشار المار والألحران

 الصلب، وكان غالبًا صعب المنال، فاضطر بناة المدينة إلى الارتحال بعيدًا عن
 مغامرة خلّدتها الملحمة.

يصل الصديقان إلى الغابة فيقابلان خمبابا الرهيب وحش البرية وحاميها،
 المهمة الخطيرة الضرورية لعمارة المدينة. أخذ الأدب جانب الما المضرية ضد البرية، ربها لأن الكتابة فعل مرتبط بشُدة بالتحضر المدني.

في القصة يرجع جلجامش وأنكيدو إلى مدينة أوروك منتصرَين، لكن

لم تكن الأمور على ما يرام. يتبين لاحقُا أن الوحش شمبابا كان بححاية أحد

 بعد أن رأى دودة خخرج من أنفه، وهذا درس للملوك الذئ الذين يستولي عليهم الكبَبر بعـارة المدن.

تَكّن الهم من نفس جلجامش بما بموت صديقه أنكيدو، فترك المدينة وهام في البرية حتى صـار حاله كحال صديقه قبل أن يمدّنه، وظل في تيا تجواله


 سفينة لتحمل من كل حيوان زوجّا. جاء الطوفان وانحسر المطر فاستوت


 الطوفان فإنه لم يستطع أن يمنح جلجان الْ القبول بفنائه بشرًا كحال جميع البشر .
عندما تَكّن علماء الآشوريات من فك رموز اللوح الطيني الذي يكيكي قصة الطوفان ثارت حماسة وضحجة بالغتين في إنجلترا في عصر الملكة فكتور الماريا؛

 نص أقدم منها.

لم يكن من الصعب على سكان بلاد الر افدين تخيّل الماضي البعيد على أنه زمن ما قبل الطوفان؛ لأن الفيضانات كانت شائعة ومرحّبًا بها في غالب

الأوقات، وهي إن حُصرت في القنوات يسّرت الزراعة الوفيرة التي تقوم عليها المستوطنات الخضرية. ولكن إن فاض النهران دجلة والفرات في ولي وفت
 من الطين؛ فالطين الذي لم يُجفف بالأتون يعد مادة عظيمة للبناء والكتابة


 غخلوقون من طين.


عثر على هذا اللوح في نينوى ويممل تصة الطوفان المذكورة في التناخ
فرضت ملحمة جلجامش على قرائها الإعجاب بالـضارة المدنية والحوف من دمارها وفنائها، وتباهت بالألواح التي دُوّنت عليها لم الم تكن ملحمة جلجامش كغير ها من الملاحم الكثيرة التي نظمت لتُنشـد ألما أمام جمهور
 يجعل بطلها جلجامش كاتب سيرة حياته بنفسه:
(1) المصدر السابق، اللوح المادي عشّر، السطر 107،ص149.

هو الذي رأى كلَّ شيءٌ في تخوم البلاد، عرف البحار، وأحاط عللًّ بكلِّ شيء؛ كا نفذ ببصره إلى أشد الأسرار غموضّا. امتلك الحكمة والمعرفة بجميع الأشياء،
واطلع كذلك على المكنون، وكشف عن الأمور الـنافية.
جلب معه أخبار (العهود السابقة) على الطوفان، و قطع طريقًا بعيدُا، حتى أصابه التعب (ونال منه) الإرهاق،

ونقشُ على نصب حجري كل ما عاناه. (1)
كان جلجامشُ كاتبًا-ملكُا، وتباهت ملحمته بقصة مكتوبة على أعظم إنجاز حققته تلك المضارة.

## آشوربانيبال يتعلم الكتابة

670 تقريبًا قبل الحقبة العامة، بلاد الرافدين

ما اكتشفه لايارد هو أول نص أدبيّ ذي أهمية، وهذا النص أقدم بكثير من القصر الذي وجده فيه في نينوى. أي مدينة كانت تلك الـك النينوى؟
 المزيد من النقوش وأجزاء الفخار المكسور: حُفظت بسبب ملك اسمه آشوربانيبال.
(1) المصر السابق، اللوح الأول، السطور 1-8، ص49.

عاش آشوربانيبال بعد مئات السنين من كتابة ملحمة جلجامش، وكان
 مكتبته الضخمة. ما عثر عليه لايارد في عملية تنقيب واحدية هو ألوا أول تكفة أدبية في العالم و كذلك أهم قارئ لها.
ترعرع آشُوربانيبال في أسرة ملكية محاطًا بقصور نينوى ومعابدها البهية.


 عن بكرة أبيها لوحُا طينيًّا كبيرًا ينتظر أن يفك رمكا رموزه أولئك أو الئك الذين يجيدون
 يتعلم حرفة ضغط الحروف على الطين، حتى إنه ادّعى في نشـيد أنه يتيه، وفي

والحقيقة هي أن والد آشوربانيبال آسرحدون كان على قيد الحياة، وكان رجلُّ ذا سلطة وقوة، وهو أصغر أبناء الملك الذي بدلـي



 آسر حدون ملكُا في ذلك العام 681 قبل الـقببة العامة.
فإذًا لم يكن لآشور بانيبال والدان بشريّان فحسب، بل إن إن أباه كان أقوى رجل في العالم.

بعد أن استولى والد آشوربانيبال على نينوى بنى لنفسه قصرًا جديدًا، وكانت المدينة في قلب إقليم شـاسع وأكبر إمبراطورية عـر فـي

في ذلك الحين، متدةٌ من ساحل البحر الأبيض المتو سط وصولًا إلى بابل . ولم تكن السيطرة على هذا الإقليم وتركّز السلطة في مكان المان واحد مكنُّا لو لا أن الأوامر الملكية كانت ترسل عن طريق الرسل (مكتوبة على ألواح من طين، وعحفوظة في ظروف من طين)، وأن السجهلات غزّنة في أرشيف غخصوص. لم يكن آشورربانيبال ليكون خليفة لأبيه الملك لأنه الأصغر من بين إخوته،
 شغف آشُوربانيبال بملحمة جلجامش.

كانت الكتابة في أصلها حرفة تتوارثها أجيال من أسر محددة أباعن جد، ولكن مع شيوع الكتابة واكتسابها أهمية عالية ارتفع الطلب على أولئك
 يسطّحون الطين الرطب على هيئة لوح وير سمون خطوطُّاعليه، ثم يكتبون
 الكتابي بالمسلماري cuneiform من الكلمة اللاتينية cuneus؛ التي تعني المسمار أو الإسفين). وعما نجا من هذه الآثار ألواحٌ ذات وجهين، أحدهما
 مدى الصعوبة التي واجهها التلاميذ لاكتساب المهارة اللازمة. كلل| زرت المتحف البريطاني حيث أودع لايارد كنزه من النقوش الغائرة
 الحسبان أحجام الألواح التي كان كثير منها متناهي الصنغر، انـيا غالبٌا لا يتجاوز
 جدًّا في أحد الألواح المكتشفة يشتكي تلميذ بابلي متدربٌ من مشاقّ الكتابة
 يشتكى المعلمون: (اكنتُ مثلك يومٌا يافعا ولي أستاذ. كان معلمي يكلفني

بالمهمة، وكانت عملُ رجال. مثل القصب النابت كنت أهرع إلى العمل
 المعلمين وتقاعس الطلاب.

كنت أتأمل تلك القطع الطينية الصغيرة، وأتصوّر فخر أولثك الذين
 معلم في مصر القصية مادحُا مكانة الكاتب العلية: ا(ألا ترى حال الما الزارع الما [....]؟ الفئران تعج في البستان والجراد ينتشر والماشية ترعى. [....] لكن الكاتب هو سيّد كل الناس". فكان الكتبة أجداد البيروقراطيين؛ يكلسون مرتاحين داخل المباني، يكسبون الحبوب ويكتبون العقود ويكفظون السجلات، في حين يشقى إخوتهم في المزارع.


مدرسة مصرية للكتابة: كان التلاميذ يشتكون من قسوة المعلمين، والمعلمون يشتكون من كسل التلاميذ

ترك الكتبة صورًا لأنفسهمم، فنجدهم جالسين يمملون ألواحهـم بأيديهم
 بد أن يكون الطين رطبّا وإلا جفتّ وانعدم نفعه. تبدو الثقة على وجوه الـو الكتبة

والفخر بإلههم إله الكتابة. لم يعنو ا بأي كتابة أدبية لا تَتُّ للواقع بصلة، فهـم المحاسبون والموظفون الأصليون، ومهامهم هي إدارة الإمبراطورية المتنامية ونقل التعاليم الدينية.
ما كان العرف أن يغضع الملوك ولا الأمراء لمشاق ملرسة الكتابة، بل



 (كذلك كانت أخت آشوربانيبال تجيد الكتابة، وقد كتبت رسالة لاحقًا لزو جة آشوربانيبال تعظها بألا تهمل التدرب على الكتابة).

## السيف والقصب

كل شيء في حياة آنتوربانيبال تغيّر عندما مات أخوه اللكبير، فوجد نفسه على حين غرة وليّّا للعهد، وبسبب اعتالال

 حينذذ عملية تحويل آشوربانيبال رغم مراهقته إلى قائد يقود الر جال في في الحروب.

لم يمنع تعلم فنون القتال آشوربانيبال من استكمال تعليمه السابق في

 يجيد أساسيات القراءة والكتابة لكن آشور بانيبال كان يعلم أن تعلّمه المستمر

سوف يفتح له الطريق نحو عالم جديد من العلوم، أصعب وأكثر تعقيدًا من



 ينصحون أباه متى يبني مدينة، ومتى يشُن حربًا، ومتى يمكث في قصره. كانت مهارات العر افة تتطلب تأويل التقاويم المخصصة وقر اءءة التفاسير،



 تقنية الكتابة أن البشر بدؤوا يرونها في كل مكان، ولا يفهمها إلا من فقه


الإنسان إلى الكون من حوله.
كانت مشورة كتبة والد آشوربانيبال مسموعة فيها يخص العلاج من أسقامه المتكررة، وكانوا يتحكمون في تحر كاته وقراراته، وإن حدث مكران
 يمكن أن تفوق سلطة الكتبة سلطة الملك، حتى لو كان الملك يعرف أساسيات القراءة والكتابة.

كان اعتلاء آشور

 بصفته ندًّا همم، ويفنّد تأويلاتهم عن النجوم. علم آشوربانيبال أنه إن صار

كاتبًا أعلى فسوف يملك مصدر القوة بين يديه، ويتحكم وحده في حياته

جمع آشوربانيبال بين السيف والقصب، فبرع في تدريباته القتالية والكتابية أثناءغغياب أبيه في حملاته العسكرية. ولما توفي أبوه في الطريق إلى إلى مصر كان آشوربانيبال مستعدًّا لتقلد العرش في العام التالي 668 قبل الحقبة العامة، لا لا
 الطويلة التي تسمّى بها هو لقب (ملك العالمر".
وسّع آشوربانيبال بعد تمكّنه من السلطة سجل نجا الِاحات أبيه الإمبراطورية، فأضاف إليها مصر أخيرًا (وجد لايارد آليار آثارًا تبدو مصرية ضمن أنقاض نينوى). ولكن على النقيض من أبيه لم يكن آشُوربانيبال آليال يقود

 وأتاحت للملك أن يمكث في قصره وأوامره تصل وتُنفّذ. ولم تكن إدرا لمارة الحربع بن بعد لآشور بانيبال تعني أنه لا يكرّس نفسه لها لا بل اتسمت محلاته
 على الأوتاد.

ومع توسع آشور آنانيبال في إمبراطوريته عُني كذلك بإثراء بجموعة والده
 القديمة. وكانت معظم تلك النصوص موجودة في معاقل العلم القديمة في الجنوب مثل أوروكك وبابل، وليست في نينوى. ولم يكن آشو الشوربانيبال بنتله

 على الأوتاد، وإنا كذلك بالمهارات الكتابية وبجمع أكبر قدر من الألواح

المسمارية، فكان للكتابة دور عظيم في حياة آشوربانيبال أكبر من دورها في حياة أي ملك قبله، ولعل مردّ هذا هو أنه - وعلى غير المعهود - كان من
الجيل الثاني من الملوك-الكتبة.

إن نقل ذلك العلم المكتوب من بابل إلى نينوى حتّم على آشور ربانيبال

 آشوربانيبال، ولكنه المتحكم في مدينته بابل العظيمة في معظم الشئؤون.
 الملك، ونزع تُثال مردوخ أهم آلتها قاطبةَ من المعبد ونقله إلى إلى نينوى. منـذ ذلك الحين أصبحت بابل كَرْهَا جزءّا من الإمبراطورية الآشَورية التي تحكمها نينوى، فلل جاءت تولية أخ آشور آنيانيبال عليها رأت المدينة أنها حظيت بشرف خاص بهذا الحكم شبه المستقل.
سارت الأمور بحسب الخطة المرسومة مدةً من الزمن، ولمّا وصل آشُوربانيبال إلى سدة الحكم بعث أخاه - الذي كار الـي ألم أمه بابلية - إلى بابل ليحكمها، وأرسل معه تمثال مردوخ العظيم. لم الم تكن عملية نقل التمثال يسيرة لولا وجود تلك الأعجوبة المندسية التي ليس ها ميّل، وهي وري شبكة القنوات والري التي بنيت على مر القرون. نُقل تُثال مردوخ بالـي

 بابل وحافظ الملكان على العلاقة الودّية بين البلدين وإن كان ظاهِيًّا حتى الِّى عندما رفض الأخ تسمية آشوربانيبال بالملك اكتفى آشوربانيبال بالم بغض الطرف عن ذلك. وكان لآشّوربانيبال عيون في بابل كثيرة، وقد أمر الكتبة بنسخ الألواح الأثرية من بابل ومن أوروك القريبة وضمّها إلى مكتبة نينوى. لم ينعم البلدان بالسلام طويلَا، فقد تآمر الأخ - الذي كان آشوربانيبال

يثني عليه في كل حين، وكان يقول إنه توأمه وإن لم تكن لمها الأم نفسها - مع أعداء الدولة وترّد على نينوى، فاستعر مرجل الحرب بق بقوة غير مسبوقة،
 الحلاافة الدموية. وفي حين تَكّن والدهما الملك من قبل من دحر إخوته في في


 كل قوته وعزمه ليخضع المدينة، ولم ينجح إلا بعد أن أنهكتها شهور الحصـار والجوع.

لم يعاقب آشوربانيبال بابل بجريرة أخيه، ولم ينصب رؤوس الثوار النو على الأوتاد، بل استفاد من هذا النصر بأن أثرى بجموعته من الألواح الطينية القديمة. فنهب بجموعة أخيه الخاصة، ونقل منها ما استطاع إلى نينوى، وجلب الكتبة قسرًا أحيانًا ليزيد جيش كتبته. أدرك ك آشور ربانيبال أن الكتابة لا لا تقتصر فائدتهاعلى إدارة الدولة أو تسيير الجيوش عن بعد ولا على المعاملات

 ذاكرة اصطناعية، ويكون هو أعلم إنسان في تاريخ العالم.

## مكتبة للمستقبل

أراد آشوربانيبال توسعة مكتبته، فهدم قصره في نينوى وبنى في موضعه
 طويلة من الأمطار والفيضانات، فاللبنات الطينية تُجفف في الغالب تحت ألـو

أشعة النُمس وليس بنار الأتون، وهذا ما يجعلها تتفكك بعد عشرات


 في قصور أحدث وأبهى، وفي قلب هذه القصور كانت بجموعته المتنامية من الألواح المسلرية التي اكتشفها لا يارد في منتصف القرن التاسع عشر . لم تكن بجموعة آشوربانيبال من الألواح بجرد غنائم كتابية اكتنزها؛
 آثور بانيبال ألواحه بطريقة جديدة، ربا كان السبب في ذلك يعود إلى تدربه وهو صغير في علم المحاسبة، فكان الحساب إحلى المهار المار ات التي اكتسبهانا،
 خُصصت للوثائق والمعاملات التاريخية، وأخرى للطوالع والنصو
 آثنوربانيبال على الثروة المعلوماتية التي خزّنها أكثر من أي أحد قبله وعيًا
 لإدارة المعلومات.

لم يكن الأقرب إليه من بين كل نصوصه لوح حسابي ولا تقويم ولا نص تنجيمي، بل ملحمة جلجامشُ . كانت الملحمة مكتوبة على اثني عشر لوحًا
 ولكنها أصغر من أي كتاب ورقي في يومنا.

جاءت أولى قصائد جلجامش من الكتبة السومريين بلغة أهل أوروك.



رغم مناعة أسوارها وحيازتها مهارة الكتابة كا جاء الثناء عليها في ملحمة جلجامش. فلل| صارت إمبراطوريةٌ كاملةٌ تشمل أقاليمَ عديدة تحت حكـ حكم الأكديين وجدوا أنهم في حاجة إلى نظام كتابي يسيّر الإدارة البيروقراطية
 الأكدية. لم يستطع السومريون إنقاذ حضارتهم ولكن تسنّى لهم على الأقل نقلها إلى أسيادهم الأكديين بتعليمهم الكتابة.

بعد عدة قرون وإمبراطوريات، وجد آشوربانيبال ملحمة جلجامش
 كل هذه القرون، وهذا ما فهمه لايارد وزملاؤه شيئًا فشيئًا مع فك ريك رموز النصوص المسمارية. في أحد النقوش التي تحدّث فيها آشوربانيبال عن نفسه على غير العادة كان يتفاخر : اكنت شجاعًا، كنت بالغ الا جتهاد [.... غخطوطات سومر البديعة والأكدية الغامضة العسيرة على الفهمه وسعدت
 اللغة البابلية-الأكدية القديمة وهي نستي وهي نظام كتابي أشُد قدمًا، ليفهم نصوصًا تاريخية أثرية حتى إنه يتصور أن أن أصلها يرجع إلى (قبل زمن الطوفان").
ما دامت اللغة مقيّدة بألسنة الناس فقط فإنها تفنى بفناء متحديُيها، ولكن عندما تخلّد القصص بعلامات على الطين فإن اللغات القديمة تظل حية.
 أعداد اللغات الميتة المحفوظة ازديادًا منتظًا).
وبفضل آشوربانيبال نُسخت ملحمة جلجامش مرات عديدة ونقلت
 ونشُ الثقافات الأجنبية، فصارت الكتابة أداة لإعلار الإمبراطورية، ليس

من أجل تأثيرها في الـكم والاقتصاد فقط، بل لـفظها الأدب. تحالفت

 ذلك الزمان. أدرك آشوربانيبال أهمية النص التأسيسي الاستراتياتيجية، حتى التى
 الللك المعظّم بلا ند.

بلغ حب آشوربانيبال لملحمة جلجامش أن بذل قصارى جهـده لحفظها للمستقبل. هل أحسّ بأن إمبراطوريته سوف تسقط؟ هلم هل كل كان يبني المكتبة وينسخ الملحمة لأنه أراد أن يزيد من فرص نجان
 القدر في ححق الحضارات، ونظرة تنبُّية لزمن تبيد فيه الحياة على الأرض. بعض النصوص التي نسخها الكتبة في مكتبة آشوربانيبال شملت دعاءً يتحدث عن المستقبل: (أنا، آشُوربانيبال، ملك العالم ... كتبت على الألواح حكمة نابو ... وحفظتها ... للمستقبل في المكتبة). فتحت الكتا لـتابة للقرّاء
 المستقبل ليلهم قراءً لم يخلقوا بعد.
سقطت إمبراطورية آشورربانيبال بعيد وفاته. اُحتلت نينوى ودُمرت، وبدأت ملحمة جلجامش التي عاصرت إمبراطوريات ريات ولغات ورات عديدات وريد
 حرص حليف قوي ها بارع باللغات الميتة أن يأخذها في في رعايته. طوّر البشر أنظمة كتابة أحدث وأيسر، ولكن لم تجد الملحمة من ينقلها إليها، فاقترن مصيرها بمصير الكتابة المسلرية. وكان الموت مصير المكتبة التي تصوّرها



لا تثق بالطين ولا بالـحجر. يجب أن يستعمل كل جيل الأدب. هام العالم إعجابًا بصمود الكتابة فنسي أن كل شيء مالـا مله النسيان، حتى الكتابة.

كاد العالم أن يفقد ملحمة جلجامسُ حين حلّ حلّ الدمار بمكتبة نينوى لم يكن على هيئة فيضان، بل حريق. احترقت مكتبة آشور ربانيبال بكل متوياتها:


 كالزجاج الذائب أو صهارة البركان، ولكا وكأنها جُففت في أتون. ودُفنت الألواح الطينية تحت المان ولمكتبة التي أنشئت لحايتها ألفي عام في انتظار رفشُ المنقّب.
انتظرت الألواح حتى القرن التاسع عشُر، عندما بدأ أوستن هنري لايارد ومنافسه الفرنسي بول إيميل بوتا التنقيب عن نينوى وضوالحير الحيها، وانكب العللماء في العقود اللاحقة على فك رموز النصوص المسمارية بكل
 إن أعظم ثمرة نتجت عن اختراع الكتابة هو إخبار القرّاء بأحداث الماضي. وتداول القصص على ألسنة الرواة يكيّفها للجم|هير والمستمعين


 زمن الطوفان. الكتابة هي التي تصنع التاريخ.

تجعلنا العهائر والآثار القديمة نتعرف على عادات أسلافنا الظاهرة، أما قصصهم التي حفظت بالكتابة فتعرّفنا على دواخل ألما أنفسهـم. ولمذا أصيب لايارد بالغضب والإحباط عندما لم ينهم المخطوطات المسمارية. رأى بعين

الإعجاب الرسوم الغائرة والتهاثيل، لكنه لم يسمع أصواتها ولغتها وأفكارها
 شيئّا، وزمن نقرأ به عقول الآخرين.


## الفصل الثالث

## عزرا والكتاب المقدس

## القرن السادس قبل الحقبة العامة، بابل

نجت بعض النصوص التأسيسية مثل ملحمة جلجامش والملاحم المومرية لأنها ألفمت ملوكًا ذوي سلطة بإنشاء مؤسسات تكفل صموردها وتحفظ وجودها، ولكن بعض النصوص التأسيسية الأخرى تطورت


 آلية نجاة مستقلة تستغني بها عن رعاية الملوك العظام، مثل آشوربانيبال والإسكندر .

أعادني بحثي عن أصول الكتاب المقدس إلى بابل وعصبة من بني يهوذا

 ونفى زهاء أربعة آلاف من طبقتها الحاكمة إلى المهجر ـ وبعد زمن من الشقاء تلا الهجرة القسرية سُمح لبني يهوذا بالعيشُ في نيبور جنو لهم بجتمعًا حفظو ا فيه لغتهم وعاداتهم وذكرى المملكة القديمة لبني إسر ائيل

ومن بينهم عاش كاتب اسمه عزرا. ولد عزرا في بلاد المهجر ونشأ
 أنظمة يختلفة للكتابة وكان من المحترفين في فنونها. ولو أنه تعلّم الـنط
 وعمل محاسبًا ملكيًّا ضمن المنظومة البيرو قراطية التي ترسي أركان أقاليـم الإمبراطورية الشاسعة.

لكن عزرا ومَن سبقه من كتبة بني يهوذا لم يسخّروا أنفسهـم لـدئدمة المنتصر
 أورشليم عاصمة المملكة ويكمـها آل داود. ألممت الثقافة الكتا المتابية البابلية




 إبراهبم الذي كان أصله من بلاد الرافدين، إلى الخروج من من مصر مع مو موسى وبناء وطن لهم في منطقة هيودا.

كانت لتلك المخطوطات صفات تشبه كثيرًا صفات ملحمة جلجامش وغيرها من النصوص التأسيسية؛ فهي تحكي قصية الأصل، وتميُّز قرّائهاعن غيرهم من الأقوام المجاورة، وتدّعي أن إقليم أورشليم ومي ومدينته الششاهقة
 وإن كانوا قد أخر جوا منها إلى المنفى البابلي.
وُلد عزرا و كانت تلك النصوص قد احتلّت مكانة جوهرية في بتمع المهجر بصفتها الوعاء الذي تعهد عقيدتهم بالحفظ والتكريم. حفظت

المخطوطات طقوسهم وعباداتهم الماضية، وحوت حكمة وشرائع تفصيلية لكل أمر من أمورهم، من العبادة إلى تحضير الطعام، وأبقت لغتهم العبرية وية حية، وإن كان كثير من بني عهوذا المهجّرين لا يتكلمون المون إلا الا الآرامية وهي اللغة السائدة في المنطقة.

ومن أمثلة الاختلافات المهمة بين المخطوطات العبرية وملاحم


 الكتابات العبرية من وضع جماعة احتملوا عصورًا عـرا عديدة من النفي، فإن إن كانت النصوص التأسيسية تحمل أهمية للملوك، فقد اتّضح أن قاع قيمتها أعظم بكثير لشُعب بلا ملوك وبلا مملكة

عندما عمل الكتبة المنفيون على نسـج القصص المتفرقة في سياق واحد


 ببطلها على أنه الكاتب-الملك). ولهذا ملأ الكتبة الأجزاء الأخيرة من الكتاب المقدس بذكر الكتبة، مثل باروخ الكاتب الذي كتب كلمات الـبا النبي إرميا، موضحين كيف تحولت القصص إلى نصوص مكتوبة، فكان لفم الفضل في إنقاذها من بر اثن النسيان.

بل إنه في إحدى الأحداث الدرامية المذكورة في الكتاب المقدس (التناخ

 ويوصل الرسالة إلى الناس. وهذا موقف كتابي مألوف: سيد ذو سلطـي

كلمات على كاتب. ثم دون أي توضيح يعدل الرب عن ذلك ويقرر أن يلقي




 ولم تنته الدراما بعد، ففي حادثة مشهورة ينزل موسىى بألواحه من المِبل


 كاثلين لا كسره في سورة غضبه، وأنه - أي الرب - سوف يكتب كللماته مرة أخرى. فيبدو لنا كأننا سنشهد إعادة للمشهد السابق، لكن ليس هذا ما حدث. يعيد الرب الوصايا لكنـه لا يكتبها. هذه المرة يكتبها موسى


 إسرائيل" . وهذه عودة إلى التوليفة الكتابية التي بدأت بها الحادثة؛ سيدٌ مطلقِ السلطة يملي على كاتبه كلملاته.



 الرب الذي هو نفسه كاتب عحنك. استعان الكتبة المنفيون الذين حفظوا هذه

الحادثة كتابةً ونمّقوها بكل طاقاتهم التخيلية لابتكار دراما من رحم عملية الكتابة، ليوضحوا مدى التعقيد والتشديد الذي يكيط بالكتابة، كيف لا وهي هنا طريقة التواصل مع الربـ الر ذاته.
كذلك ابتكر الكتبة أعظم جزء من الكتاب المقدس وأفضله؛ وهي أسطورة



 الحرفي اليدوي. على خلاف ما يذكر سفر التكوين الذي يقول إن الن الرب لا لا لا يعمل بيديه ولا يدنسهها، بل إنه لا يمسّ خلقه على الإطلاق. خلق الق الري

 كلها من خلال الكللمات (المنطوقة) التي تنتقل إلى أقاصي الأرض

458 قبل الحقبة العامة، أورشليم

كانت تلك النصوص التي تكتسب أهمية متزايدة على مر السنين تحت إشراف الكتبة، وكان لها تأثير وسلطة عجيبة على بجتمع المهجّرين، حتى جعلتهم يتوقون إلى الرجوع إلى موطن أسلافهم الذي تستحضره هذه القصص بقوة.

أخذ عزرا زمام القيادة. في عام 458 قبل الحقبة العامة نادى بين قومه بترك الحياة التي يعرفونها في المهجر والعودة إلى وطنهم الأم. وأجاب أسلال

القبائل المختلفة وأصحاب المهن المتنوعة دعوة عزرا، وتقاطروا إلى خيمه

 حرس لقافلتهم من الملك الفارسي ما هو إلا تجديف غزِز
كا أن عززرا كان يحمل معه شيئًا قد يكفل هلم الأمان؛ معه رسالة من ملك الفرس أرتحشُتا الأول يأمر فيها بإعطاء الأمان لبني يهوذا المسافرين، وأن
 يعرفون القراءة فإنهم سوف يرهبون الختم الملكي برسالة الملك. في الوا الواقع كان عزرا قاصدًا أورشُليم بصفة رسمية، حيث كلّفه الملك أر بحتشـشتا بتقصي الأوضاع وراء نهر الأردن، فكان بذلك مبعوث رسمي من الملك.

لم ينعم بنو يهو ذا بحل|ية إمبراطورية عظمى إلا فيها ندر، بل لعل التاريخ علّم بني يهوذا أن من مصلحتهم ألا يسترعوا انتباه جيرانهم الأكثر عددًا منهم، وأبلغ درس على ذلك ما فعله نبوخذ نصر البابلي مدمّر أورشليم. ولكن عدوهم القديم سقط بيد الفرس الذين احتلوا بابل، وهم الآن يبسطون حكمهم نحو مصر . وصارت لمنطقة يهودا الآن مكانة استراتيجية قيّمة لأنها حلقة الوصل بين مصر ويابل، فلم يكن إرسـال ملك الفرس لعزرا
 فارسية جديدة.

سارت رحلة عزرا ورفاقه دون أن يمسهم سوء، وعبروا نهر الأردن بعد
 أرض أسلافهم الأسطورية.

بيد أنهم وجدوا حال البلاد على عكس ما توقعوه وهم يشقون طريقهم من وادي النهر إلى أعلى الجبال. وجدوا أن الأرض مهجورة، رحل عنها

سكانها وتركوا وراءهـم أثرًا بعد عين. لا مدن حصينة ولا مستعمرات
 كانت قيمتهم أقل من أن يهتم طاردوهم بترحيلهـم قبل سبعين عامًا. و كانو الما لا يكادون يعيشون من حرث الأرض، ولا يشبهون أهل يهودا المذكورين في القصص، ناهيك بالحضارة السامية التي عاش المنفيون في كنفها ببابل. كان أولئك المزارعون الأجلاف يتكلمون بلهجة غليظة ويعيشون حياة ختلفة. صحيح أن بعضهم ادّعى أنهم مؤمنون بالإله يهوه، لكنهم كانو الا يعيشون بجاورين لقبائل أخرى وكانت عباداتهم ناقصة، لا سيلا أن المنفيين كانوا
 يبدو أن لا و جود لما في هذه البلاد.
كل تلك المشاهدات لاتُقارن با و جلدوه عندما بلغو او وجهتهم أورشليمه


 والأحلام التي سمع عزرا وأصحابه عنها الكثير، كانت كومة حطام.



 لأنهم أرادوا أن يركزوا أورة إلهـم الواحد في موضع واحدر تر تركيز القوة هذا
 ملكهمّ، والأهـم من ذلك أنهم فقدوا مقام إلفهم. قبل بضعة عقود رجعت جماعة إلى أورشليم وأعادت بناء الهيكل . كان 81

عزرا و جماعته يعلمون بأمر تلك الحملة السابقة، وكانوا يتوقون لرؤية ذلك المعبد المجلّد. لن يضطروا هم إلى إعماره، يستطيعون الآن - كـا استا استطاعت


 طوال سنين النفي؛ ضحوا بالثيران والأكباش والحمهالان والمعز على المنهج الصححيح

لم تكن فقط الجدران والعائر هي الخربة. لاحظ عزرا ألم الما العبادات المبتدعة التي رآها على طول الطريق وصلت إلى إلى أهل المدينة التي امتزج

 انتهاكات شُ ائع الطهارة وأحكامها التي التي جمعت أفراد المجتمع في قلب واحد. شقّ على عزرا أن يرى المدينة مهدمة الععائر، ولكن أن يرى انحلالها الديني فهذا ما دفع به إلى اليأس، فاختلى بنفسه نصف يوم يتأمل تردي حال المدينة وأهلها.

عندما حان وقت تقديم القربان في المساء أججر عزرا نفسه على الذهاب


 المنفيين الصائدين.

تقاطر الناس لرؤية ما يفعله زعيم العائدين، والمبعوث السامي من الما ملكّ
 يتهمهم بإهانة ر.بهم وتجاوز حدوده. تأثروا بكللمته وبكوا. أمرهم عزرا بأن

يقطعوا مع إلهـم عهدًا ففعلوا، وقام فاستحلفهـم وحلفوا، ثم اختلى بنغسه وهو ما زال مكلومًا وقضى يومه بالصيام.
أُطلق نداء لكل من رجع من بابل، فتجمّع الر جال والنساء مراء مرتعدين من

 العائدون من المنفى شعوب الأرض؛ فهـم من أنعم الإله عليه بالعبادات الصحيحة المفصّلة الطاهرة، فعاهدوه بالتضامن فيا بينهم وإحياء روح الدين في أورشليم.

ولكن كيف يلزم عزرا المنفيين بعهودهم الجلديدة؟ أدرك أنه يِتاج إلى




 اعتلى عزرا المنبر ووقف أمام جمهرة عظيمة من البشُر، ففتح غخطوطات


 يعبد الناس ربهم على هيئة نص.

شرع عزرا يقرأ، فظهرت مشكلة؛ لا يفهم كل المجتمعين كلامه. من الصعب إخراج المخطوطات من حِرا فلم تُكتب كلمات الكتاب المقدس لتقرأ باستمرار علنًا أمام الناس لأنها وعا جُمعت ونستقت من مصادر كثيرة. ولغة الكتاب هي العبرية العسيرة على

الفهم، وبعض الحشد كانوا لا يعرفون إلا الآرامية اللغة السائدة في الإقليم.



 العظمى التي سيذكرها رائد فضاء يومًا ما في رحلته إلى القمر .

في ذلك المشهل، حين سجد الناس أمام نص، أظهر عزرا الأهمية الحقيقية

 أن يغيّر طريقة عبادة بني يهوذا لربهم، فالمخطوطات المقدسة في بلد المهجر بجرد بديل، ولم تكتسب صفة القداسة التي تضارع قداسة الميكل إلا بعد إحضار ها إلى أورشليم.

حازت هذه المخطوطات العبرية منذ زمن بعيد على جميع صفات النص التأسيسي: فهي توليفة نصوص اقترنت بجماعة من الناس، وميزّتهم عن غيرهم، وحوت بجمل تجاربهم، وأوردت قصة مقنعة لبدء الملقّ، وصمدت
 والكتبة. ولكن الآن، وبين يديْ عزرا، ظهرت صفة إضافية: سط نص تأسيسي إلى مرتبة القداسة وصار هو نفسه موضع عبادة.

أهل الطامور

أذكت قراءة عزرا فتيل الحرب بين الكتبة والكهنة، الكهنة الذين انفردوا بحسب التقاليد بحق القراءة. وكان عزرا نفسه كاهنًا ولكنه غيرّ أحكام دينه؛

لأنه ليس من الضروري أن تكون كاهنًا لتكون كاتبًا. كانت قراءة عزراضربة قاضية هدّدت بنزع السلطة من أقوى طبقة من طبقات بجتمع بني يهوذا. دار الصراع بين الكهنة والكتبة على مدى القرنين التاليين حتى خمد،
 ميلا في الحقب التي انشغلت خلالها الإمبراطورية الفارسية بألما بأقاليم أليم أخرى.

 وبين نصه المقدس قوة يُعتد بها.

تناقل الكتبة الكتابات التي تحكي عن عزرا بشكل منفصل، و كمئل أجزاء كثيرة من التناخ كانت تضم طبقات خختلفة من النص مكتوبة في أز أز مان متفرقة وقد نقّح الكتبة الذين عاصروا زمن الاستا الاستقرار النسبي بعد وفاة عزرا تلك الك



 طوال السنين التي سُمح فيها لبني يهوذا بالعيش في أورشُليم كانت سلطة
 جاعة عرقية مستقلة اسمها اليهود. ولكن لم يستمر زمن السلام طوينّا ولانِ، ووجدت أورشليم نفسها تحت اجتياح الإسكندر الأكبر، وتحت رمهة المّام خلفائه المتنازعين.

ثم لفتت أورشليم أنظار الإمبراطورية الرومانية الصاعدة. وفي عام 70
 بُني بجهد أبنائه مرتين. وبعد إيقاف إقامة الشعائر في الهيكل اختلف الناس

في الأحكام المتوارثة المتعلقة بقدس الأقداس الذي يِظى الللاويون بشرف

هنا، في هذا الموقف، ظهرت أهمية قرار عزرا بوضع كتاب مقدس لعبادة إلهم لا يرتبط بمكان بعينه. وقد ولدت هذه الفكرة من رحم تجربة النفي
 الهيكل صار اليهود يعبدون في كنائس، ولا يقيم الكهنة شعائر العبادة، بل الحاخامات وهم كتبة دارسون للتناخ وعالمون بتفاسيره.

إن منظر الحاخام وهو يكمل طامورًا ويقرأ من نص مقدس أمام جماعة من المصلين لمو منظر مألوف في عصرنا الحاضر. وهذه الشعيرة الدينية كمثلها من الشعائر مبتدعة، وقد ابتدعها عزرا الكاتب بُعيد عودته إلى أورشليمر. إن قراءة عزراعلى جماعته هي التي ابتدعت اليهودية بكيفيتها الحالية. وفي ذلك
 أضفوا على أنفسهم صفة (أهل الكتاب")، أو بالأحرى "أهل الطّ الطامور") إن أردنا الدقة؛ نظرًا لأن المخطوطة التي قرأ منها عزرا كانت طامورًا.

إن هذا التحوّل الذي خاضه التناخ من نص تأسيسي إلى كتاب مقدس، ومن نص متجذر في إقليم واحد إلى نص يمكن العمل به في المنفى، هو ما ضمن له النجاة، في حين كان مصير ملحمة جلجامشُ الدفن. نجا التناخ
 استغنى عن كل ذلك وجمع من حوله عابدين، يَمكلونه معهم أينها ذهبوا إن آلية النجاة الجديدة هذه تعني أنه عندما كان أو ستن هنري لا يارد ينتب عن نينوى كان يفعل ذلك من منظور التناخ وسيرة المدينة فيه، وليس من منظور ملحمة جلجامش. اكتسبت نينوى سمعة سيئة بسبب ما ورد عنها في التناخ، ولحق الصيت السيئ كذلك بآشوربانيبال الذي يُلبس أحيانًا بينه

وبين ساردانابالوس الأسطوري في المصادر الرومانية، ويُوصف بأنه ملك معدوم الكفاءة فاسد الأخلاق، فكانت نتيجة التنافس بين نصين تأسيسيسين الصين أن حاز التناخ عصا السبق، ولو مؤقتا، ولم تظهر حكاية الما مختلفة عن نينوى وعن بطولة آشوربانيبال إلا بعدما فُكّت رموز الـطط المسلماري.
ولما لقراءة عزرا من أهمية بالغة بُبتت بعد وقوع الحادثة بأزمان نُسب إليه الفضل لا بحفظ أسفار التناخ وتدبيجها وتفسيرها فحسب، بل إن البعض يقول: إنه هو من كتبها. وفي تلك الفرضيات شيء من الصححة؛ فعزرا وغيره من الكتبة المنفيين الذين عملوا على جمع الأسفار هم من أنسؤوا فكرة قدسية النص، أما المفسرون الآخرون وكلهم من الكتبة فكان اهتحمهمم منصبّا في
 بنظام كتابي جديد وعصري استبدل بالأحرف العبرية القديمة الحـية أحرفًا أبسط مربعة الشكل مستمدة من اللغة الآرامية، وما زالت مستخدمة التا حتى اليور كا لعزرا كذلك الفضل في ترجمة التناخ العصي على فهم بني يهوذا العاديين إلى الآرامية، وهي اللغة الشائعة في الشُرق الأدنى.

ومع التماع نجم عزرا ارتفعت أصوات جماعة من المتتصصين، وهم وإن





 في نفسه. وكان في تلك الاتهامات شيء من المقيقة. كتب عزرا - والمفسرون المدبّجون لتلك المجزئية من التناخ من بعده - الأسفار المقدسة وفي أذهانهم

هدف محدد: أن يؤلّفوا قلوب أفراد المجتمع المنفيين ويقربوا فييا بينهم. ولتحقيق ذلك قرروا أن يؤسسوا لوجود نص في قلب ثقافتهم. وقد نـج النجح
 توثيق عرى المجتمعات المنفية والمهجّرة، وكذلك ضمان نجاته لقرون.


واحدة من أقدم غطوطات التوراة، يرجع ناريخها إلى ما بين 1155-1225، ومكتوبة بالنص المربع المثتق من الأصول الكتابية البابلية. وقد وقع خطأ في فهرسته ولميُكتئف ثانية إلا عام 2013

صار مفهوم الكتابة المقدسة حورية ليس في اليهودية فحسب بل كذلك في المسيحية والإسلام، التي نسميها الآن الأديان الرسالية. أصبحت الكلل|ت المكتوبة على جماعة من الناس وتفسيرها شعيرة دينية مهمة، وحوّلت

 بين الأسطر والخروج بتأويلات مبتكرة قد تكشف الغطاء عن حقائق غخفية.

ونشأت مدارس متنافسة في التغسير وضعت الأديان المعتمدة على الأدبيات

 بمنزلة الحدمة الدينية في أعقاب عزرا أن يكبّ المرء على النصوص المبهمة، ويربط أجزاء لا رابط بينها ويستحدث في علوم تفسير الكتاب المقدس .

## القدس - مدينة الكتب المقدسة

قررت وأنا أتفكر في تاريخ عزرا وجمع التناخ أن أزور المدينة التي شُهدت جمعه. القدس مدينة عمودية، وليس السبب في هذا لأنها بُنيت فوق تلال بل بل





 ترفرف من المباني العالية. أجناس يختلفة تؤكد ورجودي مررت على عدد من الكنائس التي تنتمي إلى طوائف مسيحية قديمة وغريبة

 والأنقاض الرومانية في كل مكان. ولكن نقطة تركيز الأديان المختلفة كانت في مكان واحد وهو المعبد المقدس [الحرم الشُريف] الذي ينتمي جزؤهـ الأعلى إلى الإسلام، وجزؤه الأدنى وهو حائط المبكى إلى اليهودية.

ترتفع طبقات المدينة عموديًّا، ولا كذلك طبقات معفورة داخل الأرض، كالأدوار السفلية والأقبية والأنفاق. زرت القدا
 ورطوبته، حتى إنني وأنا أهبط من سلم إلى نفق تنا تنامى إلى سمعي صوت قطرات متساقطة، ونظرت فوجدت أمتا أمامي بركة مياه.

كان وجود المياه قطعًا أحد الأسباب التي جعلت القدس مكانًا يثير
 ولا شك أن أهل أورشليم الجافة عندما سمعوا لأول الوا مرة قصة الطوفان، تلك الظاهرة الشائعة لدى سكان بلاد الرافدين الذين عاشيو الـيا حياتهم بين نهرين عظيمين يفيضان في كل حين، ثار عجبهم و كادوا لا يصدقونها. ولكن الحاجة إلى الماء وحدها لا تفسّر الترَكز العالي للأديان والشعوب

 ولكنها كذلك المكان الذي تحيا فيها هذه الفكرة وتسيطر على ساكنيه وتؤثر
 تلك التلال أهمية عظمى، كان تركز النصوص المقدسة فيها، بدءُا من التناخ العبري، ومتبوعًا بالعهد الجديد، وانتهاءٌ بالقر آن.

قد تكون القدس أفضل مكان لدراسة تأثير النصوص المقدسة، ولكنها قطعٌا ليست المكان الو حيد الذي تأثر بوجودهانـا منذ أيام عزرا ونحن نعيشُ

 الأصل واللصير، ويربط الثقافات بالماضي البعيد. وعلاوة على هلى هذه الصفات الصات التي تجمع بين النوعين فإن النصوص وريط المقدسة تلهم الناس تقديم فروض

العبادة والطاعة. وهذا ينطبق على الأديان الرسالية - اليهودية والمسيحية والإسلام - وكذلك على الديانات الأخرى، كالسيخية التي التي يعبد أتباعها التيا كتابهم في المعابد، والبوذية التي حفظ البوذيون سوتراتها القصيرة المقدسة

في التهاثيل.
أحيانًا تتخذ هذه النصوص المعبودة ثقافاتها رهينة لأفكار عتيقة، فتحكم وثاقها بالماضي وبحرفية النصوص. يمكن أن نسمي هذا التأثئير بالأصولية النصية (Textual Fundamentalism). ولربها كانت الأديان الرسالية الثلاثة أكثر الأديان ميُّ إلى الأصولية النصيّة، وإن كانت بميع الأديان المعتمدة على كتب مقدسة تعرضت في مرحلة ما من تاريخها إلى موجات من الأصولية النصيّة. وليست الأصولية النصيّة مقتصرة على النصوص الدينية، فهذا دستور الو لايات المتحدة الأمريكية، وهو نص تألسيسي المي حديث يكمل مسحات مقّدّسة في ألفاظه، له نصيب من المفسرين الأصوليين (الذين
 الأمر في البيان الشيوعي وهو مثال آخر على نص تأسيسي حديث إلمي إن من
 القراء موكل إليهم تفسير هذا النص، من المرجعيات الدينية إلى المحكمة
 ناتج جانبي لأعال أولئك المفسرين الرسميين، وإن كانت سلطتنا أخعف من سلطتهم بكثير).
تستند الأصولية النصية على افتراضين متناقضين: الأول هو أن النصوص ثابتة لا تتغير بمرور الوقت، والثاني يقر بأن النصوص بحاجة إلى تأويل، ولكنها تقصر سلطة تأويلها على جماعة ختارة. وبالنظر إلى مدى تكرر ظهور الأصولية النصية في الثقافات المتعلمة كافة تقريبًا بدأت أعدّها أثرّا حتميًّا للأدب وجانبه المظلم. فكيف نقي ثقافتنا منها؟

نحن نعيش في ظل ثقافات داعمة ومؤيدة للتفسيرات، فالقراء دائٌا ما يسقطون أفكارهم وقيمهم وثقافاتهم على النص، ويفهمون بطرق جلا جليدة الكلملات ذاتها التي وجدت منذ مئة عام أو ألف عام أو ثلاثة آلاف عام عام.


 علينا أن نسمح لقراء كل جيل أن يفسروا النصوص حسب ما يرونه.
إن السواد الأعظم من البشر اليوم يؤمنون ويلتزمون بأحكام ألحد المكا الكتب المقدسة بشتى أشكالها، وبات السؤال الللح الآن هو كيف نختار أن نفيّر النـر هذه النصوص.

## الفصل الرابع

## التهلّم من بوذا وكونفوشيوس وسقراط ويسوع

لم أكن قط مقرّبًا من أساتذتي، ولكن المعلمين الذين نالوا احترامي
 حياتي. وكانوا في معظم الأحوال بعيدين، أو ربيا أنني أبعدتهم عمدًا مفضِّا


 التمادي بالتججيل، سواءُعمدًا أو دون قصدلـ، وألا ألا أبالغ في تجسيد دور المعلم. تلك هي الأفكار التي تدور في ذهني كلما قرأت أحد النصوص الفلسوفية أو الدينية المرتبطة بالمعلمين العظام من العالم الكلاسيكي: السوتي ألما
 كونفوشيوس وتعاليمه، والـوارات بين سقراط وا وتلاميذه، وأناجيل المسيح يسوع. أحب تدريس هذه النصوص لأنها تعيدني طالبّا من جديديد، وتتيحلي أن أعجب مع طلابي بؤ لاء المعلمين ذوي الحضور الآّسر.
إن قراءة هذه النصوص وتدريسها لمي تجربة شخصية جدَّاً، وهي أقرب إلى نفسي من تدريس ملحمة جلجامس وهن وهوميروس والتناخ، التي توري
 النصوص التي تتمحور حول معلم وطلابه تستحضر فينا تجربة عـنشانها

جميعًا: كلنا كنا يومًا ما طلابًا ونحمل بين جنباتنا ذكريات تلك المر حلة طوال
حياتنا.
لم ألاحظ النمط المتشابه في تعاليم بوذا وكونفوشيوس وسقراط ويسوع إلا في سياق بحتي ودراستي لمحاولة فهم قصة الأدب. هؤ لاء المعلمون،


 والفلسفة الغربية والعقيدة المسيحية - تشكّلت بفضل هؤلاء المعلمين الفريدين. و كأن العالم في القرون الحمسة التي تسبق الحقبة العامة كان ينتظر
 لماذا؟ وما الذي يفسّر ظهور هؤ لاء المعلمين؟

ظهر هؤ لاء المعلمون في ثقافات متعلمة، في الصين وفي الشرق الأوسط
 بتقاليد في الرواية الشفهية بالغة الأثر )، فوجدتُ إلئ


 القاسم المشترك بين هؤ لاء المعلمين الأربعة هو أنهم لم يكتبوا شيئّا البتة، بل الم كانوا يجمعون طلابهم حولمم ويعلّمونهم من خلال الحوار والمديث المباشر . إن قرار التخلي عن الكتابة - ومن ثَمَّ تفادي إنتاج أي نصوص - هو تطور مشير في تاريخ الأدب، فقد ظهر في اللحظة نفسها التي شهـدت الكتابة وتوافرها على نطاق واسع، وكأن هذه الثقافات انتابها القلق فجأة حول تأثير هذه التقنية التي شاعت بين الناس وقررت أن تقنّن توظيفها.

ولكن بعد ذلك حدث أمر آخر، أمر أكثر إبهارًا وإدهاشُا: برغم تجنب
 طريقها إلى الأدب المكتوب. صارت كلمات المعلمين نصوصُا يمكننا الآن
 كأن هذه النصوص تخاطبنا على الصعيد الشخصي قاطعةً الزمان والما والمكان. ومن هنا وُلد لون جديد من ألوان الأدب: أدب المبا المعلمين. من هم أولئك المعلمون؟ وكيف أصبحت كللاتهم أساسنا لفئة جديدة من النصوص في قصة الأدب، مختلفة كل الاختلاف عن النصو النصوص التأسيسية والنصوص المقدسة التي ظهرت سابقًا؟

بوذا
القرن الخامس قبل الحقبة العامة، شمال شرق الهند

أحد أوائل المعلمين كان أميرًا يعيشُ في شملل شرق المند. اختلفت الأقوال
 مصدرًا لحركة إنسانية مؤثرة.

بدأت صحوته لما سمع من يمتدح الغابة القريبة من قصر والده.

 تخيّل هذه البدائع وهو الذي أمضى عمره في حجرات بار بارعة الحمال غخبأة في

 أن يذهب أحد إلى الغابة ويحضر له زهرة لوتس من إحدى البرك. أراد أن $\mid 95$

أثار طلبه قلق بلملك الذي حافظ على الأمير محميُّا من العالم، فأعدّ العدة للخروج بأشد الحرص والاهتهام. أمر بإبعاد أي شيء قد يؤذي الألـي ابنه المرهف الأحاسيس، ومن ذلك الكُسّح والمتسولون والمرضى وذوو الهيئات الغريبة،
 مزيّنة بالأكاليل والأزهار والرايات ورينه في كل مكان

أحبّ الأمير النزهة وسجّلت ذاكرته كل شيء؛ الناس والأزهار والمدينة والجلم|هير المعجبة. حتى رأت عيناه منظرّا غريبا، فمن حيث لا لا يدري تسلر الا
 عميقة. التفت الأمير نحو سائق العربة وسأله: أهذه دعابة سابجة؟ كانـ

 يعرف ما هذه (الشُيخوخة)"، وهل سوف تصيبه هو أيضًا؟ ردّ السائق وهو غير قادر على الكذب: (انعمه، قد تصيبك. بل إنها سوف تصيبك لا محالة) . رجع الأمير إلى القصر حائرٌا يكاول بكل يأس أن يفهم التجربة التي تعرّض
لها.

بعد تجربتين أخريين مشابهتين للسابقة من حيث وقوفه وجهًا لو جهـ أمام المرض والموت، قرر الأمير أن يهجر ما كان يعدّه حياةٍ زائفة وكل أمر مرتبط
 شاب عظيم الثراء يختار حياة الفقر، وإن كان الز"هاد كثيرين في الهند (حتى إن

 العوز المريرة. تخلّى عن احتياجاته وحاجياته المتبقية، وعاش على القليل ثم

الأقل، حتى عثرت امرأة على الشحّاذ الذي أعدمه الهزال وأنهكت عقله




 الذي يعتريه تجاه هذا العالم.
أحسّ الأمير وهو جالس تحت شجرة التين شيئًا فشيئًا بزوال آثار تجاربه



 وبشر، آلاف وعشُرات الآلاف وحتى مئات الآلاف من الحيوات. وليست
 الو حيد، إنها هو واحد من عوالم عديدة يستطيع الآن مشاهدلتها أما أمعن الفكر
 خلال الأعوام الستة الطويلة من قهر النفس: التنوير. أصبح الآن متنورًا، أصبح بوذا.

بعد تحرّر بوذا من الارتباطات الدنيوية انجذب نحون أتباع أتباع، وكان أولمم

 الـطأأتوالى الأتباع من الزهاد وغير الزهاده، ومن البراهمة (وهم أفراد من
(1) بوذا تعني المستنير . المتر جمة

طبقة الكهنوت) وغير البراهمة، طامعين في جواره، آملين اقتباس العلم منه، ساعين إلى التنوير من خلاله.

 يكن يكاضر أتباعه، بل كان يدعوهم لطرح وح الأنسئلة ثم يجيب عنها في في حلم،

 العقل والحياة. حضّهم على نبذ ارتباطاتهم الديا



 أن يُسمى (ماسة الحكمة الكاملة)؛ لأنه يكسر الأفكار الزائفة كا يكسر

الألماس كل شيء.
 أحد الأسباب هو جاذبيتها الكونية. ها هو الأمير السابق يشمل بعنايته

 القدرة على اتباعه والسعي إلى الاستنارة إن هم تجرّؤوا. يمكنهم أن يناظروه إن أحبوا. وهذا بحد ذاته غتتلف عن التعاليم المقصورة على البراهمة، والتي
 حين يِاطب بوذا كل امرئ على حدة، ويكاجِّه ويعظه أن يغيّر حياته.

مع تمّّم بوذا في العمر رأى أنه ليس من الـحكمة ترقية أحد طلابه فوق الآخرين، ولذا رفض أن يعيّن له خليفة. وحيث إن الكثيُر منهم تقذّموا في

سعيهم إلى التنوير فباستطاعتهم كلهم التعليم كها كانوا يفعلون، ويدعم كل



 بالمبادئ الز ائفة. كن يلتمسون التو جيه الآن؟


 أن يكون المرء تابعًا لبوذا. هذه الذاكرة البلماعية لطلابه سوف تعفظ كلمات

 وإن وقع بينهم خلاف فسوف يعقدون اجتتهاعًا آخر للأتباع لرفع الشك وتصحيح الخطأ.
إن كان حفظ كلمات بوذا بأدق حذافير ها يكا يكظى بهذه الأهمية العظيمة،



 وتقدير، وكان يتناقلها شفهيًّا بر اهمة منتخبون يعدّون حفظها غيّا غيبًا واجبًا



 متناهية وضهان انتقالها بلا خلل من جيل إلى جيل.

وكان هذا النظام فائق النجاح ومتقن الـلـياكة في النسج الاجتتاعي، حتى
 إلى ما قبل دخول الكتابة إلى الهند. وحتى بعد أن شاعت الكتابة تُ تحاشُاها


 التنبؤ بها.

استطاع الكهنة التنبؤ بأمر واقع لا عالة، وهو أنهم إن سمحوا للكلمات المقدسة بأن تُكتب فإن مصير هذه الكللمات سوف يكون وانـون بين يدي أولئك المتحكمين بالتقنية الجمديدة. وتلك الأيدي ليست أيدي البراهمة والكهنة، ولكنها أيدي تجار ومحاسبين حقراء. ومن يدري أي مفاسد سوف يدخلونا المانها
 والمدرَّبين بإتقان. كذلك الملحمة الهندية الأثرية الرامايايانا كانت منظومة
شفهيًا ولمُ تُدوّن إلا لاحقًا كاما كان الحال مع الملاحم الهومرية.


الكتابة السندية المختلف عليها، يرجع ناريخها إلى الألفية الثالثة قبل المقبة العامة

كان أتباع بوذا يختلفون مع البراهمة في أمور كثيرة، ولكنهم اتفقوا معهم

 يحصروا التعاليم في أيدي القلة ذات الحظوة، فالكتابة سوف تساعد الـيم البوذيين على نسُر التعاليمّ إلى أقصى العالم.
بعدما امتلك الكتبة البوذيون هذه التقنية أخيرًا أخرجوا نصوصًا
اختزنت في كللاتها حياة بوذا بقدر المستطاع وبأقرا وبا
 ومشاهداته عن العالم. كل اللِّيرَ التي نعرفها إلى نصوص كُتبت بعد مئات السنين من وفاته، نصوص ارتقت فير فيها بعد إلى

 والتي نظمها الشاعر أسفاغوسا الذي عاش الـي في مطلع القرن الثاني من الحقبة
 كانت منتجات نوع جديد من الأدب، أدب المعلمين، الذي يكفظ ونـي نفوذ معلم ذي تأثير وحضور، مات منذ عصور، ولكن سيرته وتعاليمه عاشت للأبد في تقنيات الكتابة.

## كونفوشيوس

القرن الخامس قبل الحقبة العامة، شمال الصين

انتشرت أنباء عام 500 قبل الحقبة العامة تقريبًا عن معلم غير عادي في الشُرق، في المنطقة التي ينيف فيها جبل تايآن من سهول الصين الشُلية.

قُطعت أشجار الغابات لإفساح المجال للزراعة، فصارت رياح الشُشال


 منها تجاهد لتغلب الأخرى.
عمل المعلم كونغ للى إحدى الأسر وتورّط في الخصام. كان يعمل


 من الطلاب، حتى صار معلّا مسهورًا يُعرف في الغرب الِّ باسمه اللاتيني؛ كونفوشيوس.
كان طلابه عادةٍ يتجمهرون حوله، جالسين على أعقابهم مسحورين

 مرةٌ تلميذه يو ما المعرفة؟ أجابه كونغ بهدوء: (ألا أخبرك كـ ما المعرفة يا يو يو؟





 مدى اشتساق المعلم إليه.

عندما كان المشاهير يقصدون كونغ كان من عادته السماح لطلابه

بالاستماع. وقد قصده كثير من الدوقات وأحد حكّام الأقاليم وموسيقيّ معروف. ولم يتجاهل كونغ البسطاء. أراد مرةٌ حارس حدورد أن يتكلم معه
 يكاور طلابه المنتظمين.

لم يكتفِ الطلاب بالإصغاء إلى كلمات كونغ. كل تصرف يبدر منه وطريقة عيشه عامةٌ كانت تبهرهم. لاحظوا أنه كان معتدلًا بالأكالِ وكان كان


 يكرص على تعليم طلابه تلك القيم.
إن أكثر ما كان يهتم به كونغ هو الماضي، وما كان ذلك مفاجئًا لـا حاق بالعالم من حو فم من فوضى عنيفة. كان يأمر طلابه بقراءة بجموعة شعرية قديمة "اكتاب الأغاني"؛ لأنها تقوّم اعوجا عندما بالغ بعضهمم بالاقتباس من أشعارها في كل حين حذّرهـم كونغ أن
 أن الأمور كانت على أفضل حال في الماضي، عندما كانت القوى السياسية
 بل إني محبّ للأزمنة القديمة ودائم السعي إلى اكتساب المعر فة منها").

وبرأي كونغ فإن فوضى الحاضر أصابت حتى معاني الكللمات:
(اعندما لا تكون الأسماء صحيحة فالمقال لا يكون منطقيّا، وعندما
 التوفيق حليف العلاقات لن تزدهر الشُعائر والموسيقا، وعندما لا تزدهر


إن الدقة في تسمية الأشياء وإجادة القصد بمعانيها مهم؟؛ لأن الصين
 حتى وقتنا الحاضر. ير جع تاريخ أول كتابة صينية إلى عام 1200 قبل الما المقبة العامة على أقل تقدير، وكانت على صدفات السلاحف وعظام الحيوا الحانـات، أو ما يُسمى عظام الوحي؛ لأنها كانت تستعمل في العرافة (تشبه إلى حد كبير طقوس العرافة التي تعلّمها آشوربانيبال في بلاد الر افدين ) . ولعله من


 قطعًا فريد من نوعه، فالكللمات ليست مقسّمة إلى أصوات مكيزة، كالحال فيا في

 الضارب في القدم، وما زالت تقاوم انتشار الكتابة الأبجدية إلى يومنا هذا.


كُتبت النصوص الصينية المبكرة على قطع من عظام اليُران أو البزء المستوي من صدفة السلحفاة، ويعود تاريغها إلى 1600-1050 قبل المقبة العامة

فما إن حل عصر كونفوشيوس حتى كانت الكتابة قد تغلغلت في شتى جوانب الحياة، من العرافة الدينية إلى البيروقراطية الحكومية والكتابة الأدبية، ومنها الديوان الشعري كتاب الأغاني. كان من المتوقع أن كونفوشيوس
 ما هو متوقع من بوذا) ولكنه لم يفعل . مات دون أن يكتب شيئًا من تعاليمه. ولكن بُعيد وفاته بدأ الطلاب يكتبون كللمه ويسجلون حوارات ومشُاهد

 الإطلاق، فقط أوصاف لتصرفاته وأفعاله في مواقف خختلفة، والشعائر التي
 للمعلم في أكثر خلـظاته بقاءُ في الذاكرة، وصار منهاجِّا لِياة الإنسان.
وكا نالت نصوص بوذا قوةٌ وتأثيرًا كذلك أصبح لهذه النصوص




 كتبها تلامذتهم. فلعلّ من الأصوب أن نسميها: أدب التلاميذ؛ أي ما كتبه التلاميذ تخليدًا لأساتذتهم الراحلين.

ارتبط اسم كونفوشُيوس في أذهان الناس بأهم النصـوص التأسيسية في الصين؛ لأن معظم تعاليمه كانت تتمحور حول التمسك بالما بالماضي، ولانـئنه كان يوصي بدراسة الأغاني والطقوس القديمة. وعلى غير المير المعتاد لم تكن تلك النصوص قصصًا طويلة تحكي عن آلمة وأبطال، مثل جلجامش أو آلـو آخيل أو

موسى، بل دواوين شعرية لأغاٍٍ سهلة متنعة، قصيرة في الغالب ولكن لا ترابط واضح فيا بينها. وقع العالم في براثن الفوضى ونـي ونجت هذه الـن النصوص

 والأحداث التاريخية وغيرها من النصوص القديمة، ولأنها كلها من خخلّفات الماضي السحيق نُسبت إلى المعلم كونغ.
وهكذا أصبح المعلم كونغ - دون أن يكتب حرفًا واحدًا من تعاليمه المر جعية الأولى للأدب الصيني الذي عُرف بالكلاسيكيات الكونفوشيّة.

t.me/soramnqraa

399 قبل الحقبة العامة، أثينا

إن كان موت بوذا وكونفوشيوس صـادمًا ومكدّرَا لتلاميذهما فإن موت
المعلمين سقراط ويسوع المسيح حوّلملا إلى شهيدين.
جاءت أعظم لحظات سقراط التعليمية قبيل موته عام 399 قبل الحقبة العامة في السجن، عندما قال لتلاميذه: إن الفلسفة ما هي إلا تحضير للموت. بالنظر إلى حياة سقراط لا يسعنا التعجّب أن نايته كانت قاسية،
 في المؤسسات المدنية، من التصويت الديموقراطي والتعيين بالاقتراع إلى


 يستطيع أن يكفّ عـا يفعله، وأن تُمة صوتًا في رأسه يملي عليه أفعاله. أدرك

الجميع أن الاستفزاز المضمّن في تصريكه هذا سيكون الأخير؛ لأنه سيؤدي به إلى النتيجة المحتومة: حكم الإعدام.

لكن لم يكن تلاميذه سيسمحون لمعلمهم بالموت بهذه البساطة. جمعوا ما
 سقراط إلى ملاذ آمن. وما أكثر المستوطنات والمار والمدن الناطقة باليونانية التي


 حكم المحاكمة التي يعرف أنها صوريّة.
لم يكن الأمر لسقراط بردد عناد. كانت له أسبابه، وسقراط دائمًا يعرف أسبابه. قاد تلاميذه خطوةً خطوةً من بداية الفرضية لأرية المنطقية إلى الاستنتاج الذي لم يتوقعوه ولكن لا يستطيعون دحضه. كان يسمي هذه المه العملية (التفلسف") وهذا ما كان يفعله في تلك اللحظة، وهو قيد المبس، وبـو وبمواجهة
 فكرة موت معلمهم الحتمي عن أذهانهم، وسقر اط ما ما زال منطلقًا في عرض حجته، يفلسف موته الوشيك، ويماول إقناعهم أن ذلك أفضر أفضل ما يمكن

 ظلّ، أليس التحرّر من هذا الظل ما ينبغي لأي فيلسوف ساع إلى المِي المقيقة
 التفكير بالموت؛ التفكير بموته هو.

ولكن هذا المعلم أراد أكثر من ذلك: كان يريد منهم أن يعترفوا بأن موته هو حقًّا أفضل ما يمكن أن يكصل له. أراد حاول البحض مبا مادلته ولكنهم

لم يفلحوا. كان سقراط عادةٌ ما يغلبهم بالقول وهم يعملون عقولهم بكل جوانب المسألة، فا بالك ومعلمهم حبيس قيلده وأفئدتهم مثقلة بالحزن؟

 البجعة هكذا إلا لأنها متلهفة للموت، وعحتفية بالر حيل. ربيا فكّر التلاميذ أن صوت البجعة في آخر لـظاتها لم يكن صوتًا سعيذًا - ولعلهم أدركوا ألها أنهم يستمعون إلى أغنية البجعة من فم معلمهـم - ولكنهم حاولو ا إخفاء دموعهـم
 . بهم وأن يعدّهم في مصـاف الفلاسفة.

> أحس سقر اط بوجوم تلاميذه فغيّر نبرته وقال على سبيل الهزل:
| ( .. فقد استولى عليكما ما يستولي على الأطفال من فزع، خشّية أن يذرو الهواء الروحَ حقيقة، ويبعُرها عند فراقها الجسلد، بخاصة إلما إذا كتب لإنسا لإنسان

 خوفنا بالدليل - ومع ذلك فليست هي غخاوفنا، إن توخيت الدقة في في القول، ولكن هنالك في طويتنا، طفل ينظر إلى الموت، كأنه ضرب
 في كل يوم صوت الساحر، إلى أن تطرد بالسحر ذلك الغول.
 جلب السم. رجع الحارس وناول سقراط كأسًا، فأخذها هاريا هادئًا وتجرعها وعها
 سريان السـم في جسده، عن ساقيه اللتين تنمّلتا فاضطر إلى الاستلقاء، ثم
(1) عحاورات أفلاطون، زكي نجيب عحمود، ص199-200.

صعود السم إلى الأعلى حتى شَلَّ تدرييّيا وإن لم يفقد قدرته على الكلام.
 سقراط معلمهم الحبيب.
ما إرث سقراط؟ المشكلة هي أن سقراط أيضًا كان يرنض أن يُ يُكتب من








 والكتابة. لم يكن ثمة ما يعوق تعلمها إلا غالاء ثما ثمن ورق البر البردي المستور ألما والمخطوطات كثيرة، فتصص حرب طروادة كُتبت منذ مئات السنين في الإلياذة والأوديسة. كان معظم الناس يستمعون لتلكـ المرين الملاحم من أفواه


 وعلى رأسهم المسرحيون الذين اقتبسوا من عالم هوميروس الألمّا المطوري،



سقراط نفسه درس هوميروس ولكنه لميتخذ الكتابة أداةً يف منهج تعليمه،

بل كان يبحث عن التلاميذ في صالات غخصّصة للمحاورات والتمرينات أو
 هيئته، بوجهه العريض وأنفه الأفطس ورثاثة ثيابه. كان نادرًا ما يذهب إلى


 في التفكير جوهرها أن كل أمر مطروح للتساؤل، حتى هوميروس. في الحقيقة طرح سقراط تساؤلات كثيرة حول هوميروس، وحول
 يعرف عن فنون الحرب أو سباق العربات؟ سقر اط شخصيًّا كان مقاتُّل في
 صنع عربة؟ أو حر ث حقَّا؟ كان المِميع يستشهـد حِكَم هوميروس وأقو اله


فبعض الأبيات لم تكن منطقية، وأخرى كانت موغلة في الخطأ. لم يكن نقد سقراط وتشكيكه بخبرة هوميروس أو بأهليته للحكـم على الأمور السبب الوحيد لرفضه الكتابة، فقد كان يومٌا ما جاللـما مع أمع أحد أصحابه فيدروس تحت فيء شـجرة المجيز خارج أثينا، حيث الختطف
 ليسياس أشهر خطباء أثينا، وبإيعاز من سقراط تلاها عليه، وسقراط يقاطعه ويستجوبه. وبلطف أدار سقراط دفة المديث إلى موضوع عـع الكتابة، فقال إنها صرعة العصر في أثينا، لا سيحا في أوساط الطمو حين من الم المواطنين واللسياسيين. فهل يتعيّن عليه أن يستعمل هذه التقنية العظيمة؟ إجابة سقر اط كانت لا، وفسّر مو قفه بالرجوع إلى أصول الكتابة. وأصل

الكتابة عند اليونانيين يرجع إلى مصر، الحضارة الأقدم من اليونان، التي ابتكرت نظام كتابة متقن يكاد يستحيل تعلّمه. نحن نعرف هذا هـا النظام باسمه اليوناني: الهيروغليفية، وتعني (الكتابة المقّسةهل، الكتابة الدينية الغامضة


 هذه التقنية الجلديدة التي بمعجزتها تجعل الكللمات الزائلة ثابتة. هذه الكتابة سوف تحسّن ذاكرة البشر وتفضي إلى المعرفة والمكمة. لكن الملك المصري رفض العرض لأنه أيقن أن العكس هو الصـيحيح، فالناس من بعد الكتابة لن يثقلو أنفسهم بالتذكر، وسوف تضمححلّ قدرتهم على التفكير .

وما كان من شيم سقراط أن يكتفي بالاستشهاد بالـكاية، فأتبعها بمناقشة أخرار الكتابة التي تجاوزت ما ذكر الملك المصري. الكتابة ليست
 وروحها. برد أداة ميكانيكية عحفوفة باللخاطر . أنت لا تستطيع أن تسأل


 ينّد التأويلات الحناطئة التي تنــأ عنها بعد حين.

من بين كل المعلمين العظلاء الذين رفضوا الكتابة كان سقراط الوحيد الذي رفضهها بكل وضوح وقطعية، وهذا الم الرفض أظهر إلى أي مدى كان كانت

 وسّعت وغيّرت الكتابة طريقة البشر في التو اصل بل وحتى في التفكير، وهذا

الشيوع المذهل لها بين الناس سبّب ردَّ فعل معاديًا عنيفًا يكرّض عليه معلمون محبوبون مثل سقراط.

ومع وجود سقر اط في السجن، وفي ضوء نبذه للكتابة، لم يجد تلاميذه سبيُلا لحفظ كلمات معلمهم اللذي لفظ أنفاسه الأخيرة أمام أعينهم. إلا واحـًا منهم كان يضمر خطة: أفلاطون. لم يكن مع زمرة التللاميذ الذين كانوا مع سقراط في ساعاته الأخيرة. ألم يحتمل فكرة مون موت معلمه في الحبس هل تنبّأ بمم|نعة سقراط لـطة الفرار؟ كل ما قاله لنا إنه كان في ذلك اليوم معتل الصحة.

وضع أفلاطون خطة، فخلّد إرث معلمه عن طريق الكلمات المكتوبة، رغم مناهضة هذا الأخير لفكرة الكتابة. لم يرغب في أن يدوّن كلمات سِّلم سقراط على هيئة خطب، فهلذه خيانة أمرّ في حق معلمه، بل قرّر أن يحترم منهجه بطرح الأسئلة وتحليل الإجابات بكتابة كل شيء على هئل هيئة محاورات اتهِّه
 المحاورة عحاكية للأخذ والرد الملموس في المحاورة الحقيقية. واتّهم سقراط
 مكان كل محاورة وزمانها وردود فعل كل طرف فيها وتغير اتها، كأنها ليتيح للقارئ أن يتصوّر هذه المحاورات في عقله. خلق أفلاطون بهنا ونا مسرخُا تجوب فيه الأفكار .

وبينها الذكرى الحية لسقراط تتلاشى من أذهان معاصريه نجد أن هذه
 والحقيقة هي أن كل ما نعرفه عن سقراط - مثل قدر ته على تجرّع الـُمر حتى وري
 له - عرفناه من محاورات أفلاطون. كذلك كتب مؤلف آخر يدعى زينوفون

محاورات سقراطية، ولكنها نالت من الاهتهام نصيبًا أقل. فسقراط الذي نعرفه هو سقراط أفلاطون، السقراط الذي نقلته إلينا الكللمات المكتوبة.

يسوع
العقود الأولى من الحقبة العامة، بحيرة طبرية (فلسطين)

بعد سقراط بأربع|ئة عام ظهر معلم آخر، في الشُرق الأوسط هذه المرة، وكان من حسن الحظ أن كان يعرف التناخ ويفقهه . بعد أن صا صام أربعين يومًا
 كنت ابن اله فاطرح نفسك إلى أسفل؛ لأنه مكتوب: أنه يوصي ملائكته بك").

كان يسوع جائعًا واهن الجمسم والعقل، ولكن في ساعة عوزته لاذ بالكتاب المقدس وتلا آيات يستعيذ بها من خبث الشُيطان الذي يوسوس في أذنه. تذكر المبدأين الدينيين: (اليس بالجبز وحده يميا الإنسان")، وكذلك "الا تجرّب الرب إلفك". عجز إبليس لأنه في كل مرة يرتدع بعلم يسوع بالكتاب
 عزرا سلاحًا يعجز إبليس أمامه، ولو في تلك اللحظة. ومن حسن الخظ أن يسوع تعلّم قراءة هذا النص.
بعد التجربة والصيام خرج يسوع رجلُّا ختلفًا، وشرع في نشُر رسالته.


 كان يخطب بالناس في المعابد والساحات، يسألهم ويكيبهم، أحيانًا إجابات واضحة، وأحيانًا ألغازًا وحكايات غان وامضة.

كثر أتباعه فلم تسعهم المعابد ولا الساحات، قادهم يسوع إلى الجبل



 حتى الضعفاء منهم.
كان يسوع على خلاف صريح مع طائفة واحدة لم يكُنّ لمم حبًّا وهم: حراس الإنجيل. كانوا جماعة من الكتبة الموكلين بتغسير النص التأسيسيسي

 عالى النصوص التأسيسية، مثل كونفوشيوس وسقراط (وربـا حتى بوذا)، كان باستطاعة يسوع أن يكتب كللماته. ولكنه مئل أولئك المعلمين اختار وار ألا ولا ولا
 عند مقارعته لوسوسة الشيطان في الصحراء، لكنه رفض أن ينشئ كتابةً بيده.

لم يكتب يسوع سوى مرة واحدة. كان جالنّا في ساحة المعبد يعلّم الشُعب الذي أقبل إليه، فجاءه معلمو الشريعة والكتبة يجرّون امر أة أمسكها بعض الناس وهي تزني. وفي الشُريعة في تناخ موسى أن يُر جم أمثاها الها حتى


 خطيئة فليرمها بأول ححجر ـ وانتظر حتى أخذلت ضـائرهم تبكتهم، فـخر جوا واحدًا بعد الآخر، وبقـي يسوع وحده والمرأة في مكانها. وبينها هو ينتظر

خروجهم انحنى يكتب بإصبعه في الأرض. لا تخبرنا الأسفار ما الذي


 الأبد.

ما كان موقف يسوع من الكتاب المقدس؟ إن وضع كتاب مقدس جليد





 يسوع أنه هو من جاءت النبا
 المكتوب") كان هو كلمة الرب وتجسيدها الحي: (ووالكلمة صار جسدًا)". كره أصحاب السلطة في أورشليم أن يتحوّل نصهم إلى جسد، فالكلمة كانت منذ بداية الزمان مصدر السلطة والقوة. وكذلك الـكا استاء الحكّام

 بالإعدام. وإن وافق سقراط حظظًا بأن جعلوه يموت ميتة خالية من الِّ الألم

 الجلجئة. ثُّبت بعدئذ على الصليب بمسامير في اليدين والرجلين، ونُصب

الصليب بحمله البشري الثقيل، وتُرك على هذه الحالة حتى مات غتنقًا. مات الجسد.

ما الإرث الذي خلّفه المسيح؟ إن المعضلة نفسها التي واجهت تلاميذ المعلمين الآخرين واجهت أتباعه بعد ذلك. وفي لـظة يأسههم جاء المسيح
 بين الناس بأفواههم. ولكي يعينهم في هذا المسعى بعث لهم معجزة أخرى ألمى، معجزة الكلمات في يوم الحمسسين. الظهرت لمم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس ونـو وابتدؤوا يتكلمون بألسنة أخرى)". وهذه نعمة عظيمة لمن أراد أن يبشّر للدين. هذه المعجزات أجلّت فقط مشكلة حفظ إرث يسوع، وكانت الكتابة بلا شك هي الحل الوحيد. ظهرت روايات عن يسوع بعد أقل من مئة عام على وفاته، مستندة إلى النقل الشفهي عن تلاميذه وأتباعه. سُمّيت هذه الروايات أناجيل، حفظت قصة يسوع وكللماته وأفعاله، كأنها يرويها شهود عيان. اكتسبت هذه الأناجيل قوةُ، ولم يكن السبب لأن كلمة يسوع ذات

 من الأبطال لم يكن مو جودًا في السابق. لكا لكن واضععي الأناجيل أدركوا ألن


لإذلال معلمهم جعلهم وقرّاءهم يرون أنه واحد منهم.
لم تكن الأناجيل النصوص الوحيدة المتمحورة حول حياة يسوع والمتتشرة بين الناس. بعض المؤمنين المخلصين كمن كتبوا عن حياته كانوا يعيشون في في
 ولم يتظاهر أولئك حتى بأن ما يكتبونه مما شهدوه هم بأعينهم.

حتى جاء روماني يهودي اسمه بولس، كان قد كرّس حياته لاضطهاد تلاميذ المسيح، ولكنه بدّل دينه على طريق سفره إلى دمشق عند عـد
 في أرجاء الأرض بين طوائف المسيحيين في آسيا الصغرى. بولس المي هو هو من
 حوّل أفلاطون فلسفة سقراط إلى ما نسميه الأفلاطونية، وكها سيفعل لينين بآراء ماركس التي أقام منها الماركسية).

قَّر بولس أهمية الكتابة في أعحاله، وكان خطيبًا مفوّهُا كحا تثبت خطبته


 أهل روما وأهل كورنثوس وأهل غلاطية وأهل أهل أفسس وأها وأهل فيلبي وأهل كولوسي وأهل تسالونيكي ساعدته على جمع شتات أتباع يسوع وتنظيمهم في طوائف مترابطة.

وعلى ملى القرون الأولى بعد وفاة يسوع اضطلع الكتبة المسيحيون

 برسائل العهد الجلديد - وروايات تويّق أفعال بولس والرس الِّل الآلخرين،



 يغتص به دون سواه.

التججمة وحرب الرقّ والورق

حوّل التلاميذ كللات هؤلاء المعلمين الأربعة، بوذا وكونفوشيوس وسقر اط ويسوع، إلى نصوص تخاطب كل قارئ على حدة، مطعّمة برغبة معلميهم في الحديث مع تلاميذهم دون وسيط. وبع وبعد أن تحولت هذه التعاليم إلى كتابات انتشُرت بين الناس بفضل ابتكارات تقنية عديدة، مثل ولـ الرَّق والكتاب والورق والطباعة. وكي أقف على آثار هذه التقنيات قررت

السفر ثانية، وهذه المرة تو جهت إلى بيرغامون في تركيا.
كانت مكتبة بيرغامون إحدى أعظم المؤسسات الحضرية في العالم القديم، 'الحم
 المصادر الكلاسيكية: إن نواة المكتبة كانت طوامير جعها أرسطو، وكان ألون الو يوناني يجمع النصوص ويؤرشفها.

ما زالت أجزاء من مكتبة بيرغامون باقية حتى الآن، على خلاف مكتبة
 زرت مدينة بيرغامون رأيت أطلالها من مسافة بعيدة، و حين سلكت الطري الملتوي نحوها مررت بمسرح يقع قبل الناحية المحصّنة من المدينة. كانت

 فتحتلّ مكانًا بارزًا في قلب الحصن. وفيها بمع أمناؤها كنوزًا من الطوامير واستقطبوا أفضل العلماء، فنشأت مدارس فكرية عظيمة التأثير. كانت المكتبات على شـاكلة مكتبة بيرغامون ومكتبة الإسكندرية تحتضن كتابات أفلاطون وهوميروس، وتصلّر الثقافة اليونانية في أرجاء مكلكة الإسكندر. وإن كانت بيرغامون تبدو مثل أي مدينة هلنستية، بتم|ثيلها اليونانية

ومسرحها وأطلال مكتبتها الشهيرة، فإنها كذلك أحد الأماكن التي تقاطعت بها الحضارة الأدبية اليونانية وأتباع يسوع. رغم علم يسوع بالتا بالتناخ فإنه كان يتحدث الآرامية وهي اللغة السائدة في الشُرق الأوسط. ولكن حينا رينا قرّر تلاميذه توئيق كلماته بالكتابة اختاروا أفضل لغات المنطقة وأعلاهها مرتبةّ، اللغة التي أشاعها الإسكندر بينهم: اليونانية العامية.

لم يكن مبعث قرارهم سهولة استع|لها وفهمها فحسب، فالمسيحيون الأوائل (واليهود الذين تمسّكوا بكتبهم المقدسة التقليدية) تشرّبوا اللغة
 هذا التأثر الشديد بالأدب اليوناني إنجيل البشير يوحنَّا الذي استعمل فيه الكلمة اليونانية (logos) - التي تعني (الكلمة) أو (المنطق)، الكير الملمة الأثيرة
 من رحم اليهودية دروس سقراط أعظم معلمي اليونان قاطبة.
والآن وقد كُتبت تعاليم يسوع، ظهرت مشُكلة أخرى. ما ما الرابط بين هذه النصوص ونصوص التناخ؟ يسوع يقول إنه تتمّة التناخ. وفي البداية رأى أتباعه أن النصوص التي تروصي حياة معلمهم لا ترتبط بالتناخ إطلاگقا.



 التي نزلت بجسد المسيح ونصو صهـ.

وهكذا سمّي التناخ بالعهد القديم، والإنجيل الذي تبعه وأتّه ونسخه بالعهد الجديد. وصار أدب المعلمين المتمحور حول حياة يسوع إنجيـِّ مقدسًا يكظى بـا للنصوص السماوية من بجد وتكريم، وصار الاعتناء به

واجبًا دينًّا، ويتباهى القساوسة بكتابة نسخ بالغة الجمال منه خدمةً للدين.
وبمرور الزمن، وكا حدث لنصوص مقدسة أخرى، ظهرت أصولية
 ثابتة في عالم دائم التغيّر .

إن ما يسّر استيعاب الأدبيات الجمديدة المكتوبة عن يسوع للتناخ هو هو أن

 التهجير والاضطرابات، وكان الرابط الوثيق بين أفراده هو التان التناخ المقدس

 وصاروا يتحدثون اليونانية العامية تحت حكم الإسكندر. كان الـلمل الوحيد إذًا هو تر جمة التناخ إلى اليونانية.

كانت عملية الترجمة التي جرت في مكتبة الإسكندرية الشُهيرة مضنية عسيرة؛ لأن الإنجيل نص مقدس مرتبط بلغته الأصلية العبرية. أيمكن للإله

 أمناء المكتبة أرادوا أن يكفظوا للتناخ صحته فاستدعوا الثنين وسِعِين من يهود
 سُمّيت هذه النسخة اليونانية من العهد القديم بالتر جمة السبعينية بسبب عدي مترجميها، ولم يقرأها في البداية إلا اليهود الناطقون اليان باليونانينة، حتى تقبّلها

 يسوع التي يبشّر بها الإنجيليون. وإن لم يكن الكل راضيًا بهذا الاستخدام

الجلديد للتناخ المترجم، خاصةً الطوائف اليهودية المتعلددة التي لم تكن تعلّ تناخها - سواءُ كان بالعبرية أو باليونانية - قديِا، بل خالدًا ليس في حاجة

إلى نسخ أو إتمام.
امتدّ الصراع الذي احتدم بين المسيحيين واليهود حول التناخ ليشُمل




أحد هذين الاختراعين ولد من رحم اللسباق المحموم بين مكتبتيْ
 مرموقة في الأوساط الثقافية فإن للإسكندرية ميزة عظيمة، حيث يتو الورافر فيها

 المنتشر في دلتا النيل بالقرب من الإسكندرية، ولكن على بعد مئات الأميال من بيرغامون. حتى فكرة استيراد البردي غير جدية في كل الأحوال لغلائه وتعذر وصوله إلى بيرغامون أحيانًا. فإن كان أمناء مكتبة بيرغامون ير يريدون
 وجدوا أن جلود الأغنام بديل مناسب للبردي، ولكن تربية الماشية مكلفة وتحضير جلودها مرهق؛ هلذا فقد طوّر أمناء مكتبة بيرغامون على مر السنين
 اسمه اللاتيني يكرّم مدينتهم وهو (pergamentum) أو البرشمان [ورق الرق]. كانت جلود الأغنام تنقع أولاًا في الماء لتنظيفها، ثم تُجْفَ وتُشدّ
 بالمساحيق لكي ينعم ويمتص الحبر بشكل أفضل . وقد بلغ من نـجا

المكتبة في تطوير هذه المادة الكتابية ذات الجودة الحالية أن بدؤوا بتصدير ها، خاصةً إلى روما حليفتهم وحاكمتهم.

شاع استعال ورق الرّق بين المسيحيين، ثم قرنوه باختراع روماني يناسب هذه المادة الجديلة. كان هذا الاختراع هو رص الصفحات فوق بعضها ثم ربطها من جانب واحد ووضعها بين غلافين. كان الرومان يسمون هذا الاختراع السِّفر (codex) ونسميه نحن الكتاب. وللِّفِف خصائص عديدة: لم يكن يشغل حيّزًا كبيرًا، وكان الورق عحميًّا بين غلافيه، ويمكن
 الرق؛ لأن هذا الورق أقوى من البردي (كانوا في بداية الأمر يستعملون ألواحًا خشببية مطلية بالشُمع). خرج لنا لنا ابتكار جديد: السِّفر بورق الرَّق. في البداية لم ينجح سِفر الرق في إطاحة طامور البردي من مرتبته المرموقة، وكان يستعمل حصرًا في تدوين الكلام على عجالة تم رميه. وهذا الاستعـا
 ومهابته، ففضّلوا الإبقاء على تقاليد معلمهم بتداول تعاليمه شفهيًّا وفي اللحظة العابرة. بعد ذلك نشّبت حرب بين ورق ورق البردي الذي استعمله اليهود المؤمنون في تلاوة التناخ، وما زال اليهود يستعملونه حتى يومنا في مراسمهم، وبين سِفر الرَّق الذي استعمله المسيحيون. وكان بولس من أوائل المسيحيين الذين استعملوه.

ومع مرور الزمان كانت عصا السبق من نصيب اللِّفر؛ بسبب صغر حجمه وسهولة استعماله ونقله، ويسر تصفحه، وقعت المعر كة بين المادتين، إحداهما تدعم إنجيل العهد القديم المستند إلى نص تأسيسي، والمي الأخرى تدعم إنجيل العهد الجديد المستند إلى تعاليم حديثة من معلم ذي شخصية نافذة.

اختار المسيحيون استععلا سِفر الرَّقَ، أما أتباع المعلَمَين الشُرقيين بوذا وكونفوشيوس فتمتعوا بالتطورات المثيرة في تقنيات الكتابة. عمدتُ إلى الم تفخّص مادة العرض الأساسية لهذه الاختراعات، فوجّهت خطوراتي المي نحو المكتبة البريطانية مرة أخرى، حيث تُعرض فيها السوتر الماسية، وهي إحدى الاسى دروس بوذا التي حُفظت بالكتابة ونقلت من الهند إلى الصين، ثـم تُرجمت إلى الصينية. السوترا الماسية مكتوبة على طامور مثل التناخ، وقد أتلفتها اعو الـو امل الزمن حتى هشّ الورق. أحد و جهيها مغطى بكتابة عادية بحبر أسود باهـت على سطح انقلب رماديًّا مع كثرة التناول، أما الوجه الآخر فيا فيانيه صورة مرسومة بالحبر الأسود تظهر بوذا خخاطبًا تلاميذه.
بدأت رحلة هذا الطامور إلى المكتبة البريطانية في أواخر القرن التاسع
 الكهوف تحتوي على تماثيل وجداريات بوذية. وهو وإن لم يكن ويكن بوديًّا فإن الانبهار باكتشافه المبعوث من الماضي السحيق جعله يكرّس بقية حياته لـفظ

تلك الآثار واسترجاعها.
وبينها كان وانغ يعمل في أحد الكهوف لاحظ شقَّا في الجدار، ولما خرقه


 عشر، فحماه من أعين اللصوص وأشعة الشمدس والرطوبة. اجتمعت كل تلك العوامل فخلقت بيئة مثالية لجفظ الآثار والمخطوط ألصات التي تعد الآن
 خمسلئة نسخة من السوترا الماسية، وكثير منها كزقة لا تا تكاد تُقر أ. وُضعت

هذه السوترات التي تناولتها الأيدي والألسن في ذلك الكهف بلا شك لأنها كانت تعد نصًّا مقدسَا، ولا يمكن أن يُريمى أو يُتُلف.

إن موقف السوترا الماسية من مسألة كتابتها مذكور فيها بكا بكل وضوحّا فرغم أن بوذا لم يعبأ بالكتابة فإن تلاميذه اللاحقين قالوا على لـوا لسانه تأكيدًا






 مقدسًا.

تضمّن الكهف سوترات بوذية مكتوبة بالسنسكريتية، وقد جُلبت إلى الصين من معاقل البوذية في الهند، وإن كانت معظم الطوبة بالطوبير وامير والأسفار الللفوفة مكتوبة بالصينية. وليس في ذلك مالي يثير الغرابة الية حيث إن إن الكهوف


 ولا انحصرت بمنطقة عحدودة، على خلاف النصوص الألمد الأدم منها مثل ملحمة جلجامشُ أو الملاحم الهو مرية أو التناخ. فقدرة تلكا تلك النصوص على النى
 المؤمنين بها من طبقات شتى وخارج جا حدود الهند.
التقت السوترات البوذية في الصين باختراعين مهمين، ففي حين ألين أن النصوص السنسكريتية التي عُثر عليها في كهوف الألفن بوذا كانت مكتوبة

على عُسُب النخيل، كانت غالبية النصوص الصينية مكتوبة على مادة جديدة غضصصة للكتابة، هذا المادة التي سـوف تقلب عالم الأدب: الورق.
 فيقطع اللحاء أكثر من مرة ويُضرب ثم ينم ينقع في الماء. يفرّق الماء أولاً الا بين

 في تايوان. يُؤخذ اللب المصنوع من ألياف الشُجرة المتقطعة، ثم يصفّى

 لون الذي عاصر أسرة هان (206 قبل الحقبة العامة - 220 من الحقبة العامة) يلقى إجلالا واحترامًا عظيمين حتى اليوم.



 شُاء من المعلومات في مساحة ضيقة، ما أتاح حفظ سِجلات تفصيلية طويلة، ونـة
 يسهل همله ونقله، فبعض النصوص الصين الصينة التي أكتشفت في كهوف الألفـ بوذا أتت من مسافات تتجاوز ألف ميل.

كانت إحدى نسخ السوترا الماسية المكتشفة غختلفة عن البقية. كانت مكتوبة على ورق ملفوف في طامور ووردد فيها: ا"نَسَخَها بكل إجلا المال للتوزيع بجانًا في العالم وانغ يي صدقة
 يتكفّل الأثرياء من البوذيين بنسـخ السوترات، إلما إما باسمهـم أو باسـم أحبّتهمه، وهذا ما فعله المدعو وانغ يي باسم والديه.


مطبوع في العالم. ير جع تاريخه إلى 868 من الحقبة العامة. والنقوش المطبوعة تظهر بوذا محاطًا بتلاميذه.


الصورة لبول بيليت الفرنسي منافس أوريل ستاين وهو يتفحص يخطوطات في المخزن الألف بوذا

126

ومن المؤكد أن وانغ يي لم ينسخ السوترا بيده، فالبوذيون الأثرياء كانوا يستأجرون الكتبة لنسخ السوترات عنهم، ولكن ما يميز هذه النسختة من من
 نص مطبوع في متاحفنا اليوم.

كانت عملية الطباعة تتم بمكعبات من المشنب الصلب، فيكتب الكاتب النص، ثم ينقش الكلمات بأحرف بارزة على المكعبات الخُشبية، ثم يغمسها في الحبر ويضغطها على الورق. كانت الطباعة في بدايتها مقتصرة على السجلات الإدارية، ولكن البوذيين في سعيهم لاكتساب الفضهل ونيل الدرجات العليا اعتمدوا هذه التقنية الحديثة في تبشيرهمم. ولم يكن من
 نقش كل صفحة على الحُشب. ولكن بعد أن يُنقش النص يكون باستطاعة

 اعتمدت البوذية الطباعة منذ نشأتها في الصين، ثم حملتها إلتها إلى كوريا التي تطورت فيها باستخدام أحرف منحر كة مصنوعة من اللخزف أو المعدن.
 والبارود والورق والطباعة، وايثنان منها تقنيتان في الكتابة. فلا غرو الـا ساهمتا في رفع الأدب الصيني إلى مقام غير مسبوق، بلا في ذلك الإبداع الأدبي المثهود زمن سلالة تانغ (618-907)، العصر الذهبي للشبي الـنعر الصيني. وبعد زمن ستساهم طباعة النصوص المُشبية في إعداد المشهج الحضاري لتأليف الرواية الصينية.

أعدّ القدر للنستخة المطبوعة من السوترا الماسية رحلة أخرى، وبصحبتها أعداد أخرى من خخطوطات الكهوف. بدأ اكتشاف وانغ يلفت أنظار العالم،

ومن ضمنهم عدد من المغامرين الغربيين الذين نظّموا رحلات استكشافية، وكان أول من وصل الكهوف منهم المستكشف البريطاني-الهنغاري أوريل ستاين. كان ستاين معجبًا بالإسكندر الأكبر ويتقاسـم مع مثـلم المّ الأعلى حب الأدب، فاستطاع أن يستولي على عدد كبير من المخطوطات معات معابل أثمان


 اليوم في حوض البحر الأبيض المتوسط. من أنطاكية سافر بحرّا عبر عبر مضيق جبل طارق إلى لندن، حيث تسنّت لي رؤية الطوامير بعد أكثر من مئة عام. نهب آخرون، منهم غربيون وصينيون، الكهوف أيضّا فتفرّقت آثار
 الطوامير بعد الستتات إلا مؤخرًا، بفضل ابتكار ثوري آخر ساهم في تطوير تقنيات الكتابة، وهو التصوير الرقمي، فقد جُمعت السوترا الماسية أول النصوص المطبوعة على الورق مع نصوص أخرى مكتشفة معها رقميًّا.

## النار والحجارة

إذَا كان البوذيون الصينيون أول المبادرين إلى استعمال الورق والطباعة، ولكن كيف استعمل أتباع كونفوشيوس هذه التقنيات؟ ظهر المّرت روايات الأتباع المكتوبة عن كونفوشيوس والكيا الكالاسيكيات المنسوب إليه تحريرها قا قبل
 با يكفي لتُحفظ عبر هذه التقنيات الحديثة.

في عام 213 قبل الحقبة العامة، أشار المستشار لي سي إلى الإمبراطور تشين شي هوانغ أول أباطرة الصين بأن الروايات المختلفة للكلاسيكيكات المات المان
 يكاول أن يوحّد البلاد، فرأى أن من الحكمة فرض سيطرة الحكومة على
 احتفظ بها في مكتبته رغبة منه في تركيز السلطة الأدبية بيده.

لا نعلم كم من العلوم والآداب ضاعت في محارق الكتب، لكن ما هو مؤكد هو أن أقوال كونفوشيوس والكالاسيكيات التي ارتبطت باسمه كانت قد انتشرت انتشارًا شاسعًا وألهمت أعدادًا غفيرة من القراء، فكان
 يؤمنوا بتحقق فضل أو أجر ديني من عملهم كا يؤمن البوذيون الذين نسخوا السوترات، فإن أحداث حرق الكتب علّمت الكونفوشيين اللاحقين أهمية الورق والطباعة؛ لضه|ن أوسع انتشار لتعاليم معلمهـم وحفظها من الزو الـوالـ كان كونفوشيوس كا ذكرنا موظفًا لدى الدولة، وكانت من مبادئه
 والبيروقراطيين. وبعد مرور أقل من قرن بعد حرق الكلاسيكيات

 أشكال الاختبارات الإمبراطورية - واستمر وجودها بشكل أو بآخر حتى عام 1905.

أصبح الاختبار الوسيلة الأساسية في تعيين موظفي الدولة من طبقة البيروقراطيين الذين تعهد إليهم إدارة الإمبراطورية الصينية المترامية الأطراف. وكان يتعين على الطلاب تعلّم الكلاسيكيات الكونفوشية

ونصوصًا أخرى، ثم الخضوع لاختبار شاقِّ يستمر ثلاثة أيام. وقد زرت موقع الاختبار أثناء رحلتي إلى مدينة نانجينغ، العاصمة المار الجنوبية للإمبر اطورية الصينية السابقة. كان المرشحون للوظائف يكلسون في في زنازين
 الاختبار بِا أعدّته لهم أسرهم. كارئ كانت الاختبارات تُقام في ديسمبر؛ أي في ذروة الشَاء والطقس المثلج. وتلك الزنازين الحـجرية المصفوفة في ساحات
 خشبيان، يستعمل أحدهما منضدة والآخر مععدًا، وإن اختار أن يضيع و وقته في النوم فعليه أن يتقوقع على نفسه فوق المقعد كيفما استطاع. إن أبلى المرشح بلاءً حسنًّا تقدّم إلى المر حلة التالية من الاختبارات، ثم التي تليها، حتى يصل
 حكومية بززية العطاء. هذه السلسلة الفريدة من الاختبارات على مستوى العالم وضعت دراسة الآداب في قلب النظام السياسي الصيني (ومنها استلهمت الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة نظام اختبارات (اسات" للالتحاق بالمامعة) . صُمّمت تلك الاختّبارات لكي تستبعد الأرستقراطيين
 الأدبي، فحكم الصين على مدى ألفي عام نخبة تتلمذوا أساسًا في الآداب. وبطبيعة الحلال تطلبّت الاختبارات الطويلة توافر الكلاسيكيات للمرشحين، وما يسّر ذلك وجود الورق والطباعة. ومنذ مطلع القرن العاشر استجابت الدولة للطلب المتنامي على الكلاسيكيات الكونفوشية بالأمر بنسخها طباعةً بالقوالب الخشبية المحبّرة والورق.

أدّى ذلك التو جه بتعميم الآداب الكونفوشية إلى بزوغ ظاهرة غر يبة تبدو متناقضة مع العالم الجلديد الذي عرف الورق والطباعة بالقوالب المُنبية،

ففي القرن الثاني من الحقبة العامة جرى نقش الكلاسيكيات على الحـجارة،
 (كذلك السوترات البوذية نُقشت على الحجارة). هل كانت تلك المكت المتبات
 أن تلك المكتبات كانت ما نتج عن الآثار المبكرة لانتشار الورق الذي الـنـي أفضى إلى شيوع نسخ غير موثوقة لتلك النصوص عظيمة الأهمية. رأيت إحدى هذه المكتبات الحمرية عند زيارتي للأكاديمية الإمبراطورية في بكين. كانت النصوص منقوشة على ألواح حجرية طو لها ثمانية أو تسعة أقدام ومرتّبة في صفوف. شعرت وأنا أمشي بينها كأنني في متاهة من الكا لكا
 لا يمكن تعديلها ولا تصحيحهاهو ولا يمكن التعليق عليها وتفسيرها، ولا
 كونفوشيوس، فخْورًا بالمكتبة الحجرية المنقوشة حفظًا لكلماته.

## المصل الخامس

# موراساكي وحكاية غنجي: أول روايةة طويلة في تاريخ العالم 

عام 1000 من الحقبة العامة، كيوتو

ما زلت أتذكر عجبي عندما علمت أن أول رواية طويلة في تاريخ العالم كتبتها إحدى وصيفات البلاط الياباني عام 1000 من الحقبة العامة تقريبّا.
 بطلتها العظيمة موراساكي، تلك الوصيفة المجهولة التي خلقت عالمَا أدبيًّا
 الروواية أحداث قصة رومانسية بمر بمعت بين أمير أبعد من البالاط الإمبراطوري وأنزل منزل رجل من العوام، وامر أة أرستقراطية كانت عحجوبي في الريف. فتحت موراساكي شيكيبو لقرائها في فصول رون روايتها بابًا لم يعرفه


 تعقيدًا، فصلّا بعد فصل، وهذا ما سرّ قراءها من أفر اد البلاط. وما وا إن أتّتّت موراساكي شيكيبو حكاية غنجي حتى كانت الرواية سردًا معقدًا، عميقة المعنى بليغة البيان.

استلهمت المؤلفة موضوع قيود البلاط الياباني على حياة النساء من معين تجربتها. كانت ابنة حاكم إقليم؛ أي أقل من بطلة كتابها في السلم الاجتماعي

بدرجة واحدة، ولكنها مع ذلك عنصر من عناصر العالم الذي وصفته. تعلمت موراساكي شيكيبو نَظْمَ التصصائد القصيرة باليابانية لأن هذا منا من جملة ما ينبغي لأي فرد من البلاط أن يتعلمه، لكنها لم تقنع بالشُعر ومهارة الخطّ وهما المهارتان اللتان كان من المعروف أنها الأليق بامرأة في مكانتها.

 تعلم الأدب الصيني كان بحسب التقاليد مقتصرُ اعلى الرجاليال

حرصًا من موراساكي شيكيبو على تَقيق هدفها بدأت تتعلم الكتابة
 الصينية، وبالتمرّن عند اختلائها بنفسها بمنأى من أعين ألما أسرتها وقت طويل حتى فاقت أخاها حذاقة بالأحرف الصينية، حتى إن أباها



 التقليدي لصا لمهها، وجعلت بطلتها الصغيرة تفعل ذلك أيضّا في الرواية. كان في جعبة موراساكي شيكيبو قبل تعلّمها الآداب الصينية سرًّا خزونٌ



 الطويلة مثل ملحمة جلجامش أو الأوديسة بوصفها إحدى ركائز ثقافاتها، ولكن أكثر النصوص دراسةً في الصين كان ما يسمى كتاب الأغاني وهو

ديوان من القصائد المختارة بعناية (جرى بعدئذ نسبة تحرير هذه المجموعة



 الأخرى، فوقعت تلك النصوص أيضًا بين يديْ موراساكي شيكيبو المتلهفة

للتعلم.
كان تعلُّم اللغة الصينية وتاريخ اليابان عملُا ذا غاطرة على موراساكي

 على عمق فهم موراساكي شيكيبو للتاريخ الياباني، فانتشرت الشيائنـيا تتباهى بعلمها في البلاط. أدركت حينئذ أن الحذر واجب واجب. لما لميكن من المعهود

 شخص يلفت أنظار الحسّاد إليه، أو أي امر أة تتصرف بها يناقض (أنو ثتها)". شرعت موراساكي شيكيبو بحهاية نفسها وذلك من خالال التظاهر ألما بأنها لا تفقه حتى الكللمات الصينية الشائعة المكتوبة على الحواجز الور الو
توفي زوج موراساكي شيكيبو فو جدت نفسها حرة بلا قيود، وعزمت


 سرد دقيق الملاحظة للحياة في البلاط الإمبراطوري في عهـد هييآن. وتجلّت معرفة موراساكي شيكيبو السرية بالأدب الصيني في قصتها بتطعيمها

بإحالات عديدة لأشعار صينية، ولكن العمل النهائي كان لا يشبه الأدب
 الـس الياباني المتنامي بالاستقلال الثقافي.

 واجهت نساء ذلك العصر مكّتهن من الابتكار أكثر من أقرانهن من الذئكور
 الكلاسيكية والكتابة الصينية فقط.

عالم من الورق والحواجز

كانت موراساكي شيكيبو تعي المخاطر والبر أة التي يتطلبها تصوير خفايا البلاط الياباني، وللذا فقد حددت زمن روايتها بأنه قبل مئة عام من عصرهـا
 بالإمبراطور عبر نفوذ سياسي حازت عليه بالمصاهرة، وهذا الموضوع بعينه نال نصيبه من العرض الدقيق في حكاية غنجي. لم يكن زعيم العشيرة ليخفر


كان مقر البلاط الإمبراطوري في موقع مدينة كيوتو اليوم، في منطقة مستطيلة لا يتجاوز طولما ثالاثة أميال ونصف وعرضه الاوها ميلين ونصف، ومطوّقة بسور حجري على طراز هندسة الملدن الصينية. يسكن المدينة زهاء
 لمُ تُكتب لمؤلاء البشُر ولا عنهم. كتبت موراساكي شيكيبو الرواية للآلاف

المعدودة التي تعيش بين أسوار البلاط، التي تعرف ولو عن غير يقين العالم النخبوي للمجتمع الراقي. وبجاورة الإمبراطور هو سر فهم الرواية.
قد يجازف أحد أفراد حاشية الملك بالخروج من حدود المدينة، إما بحثًا




تبدأ المبكة الرئيسة في حكاية غنجي برحلة خارج المدينة كالتي ذكرناها.
 ما تتوارى عن الأنظار إلى جناح النساء، وثلة من الو صيفات يتبعنها. كان من العسير رؤية النبيلات في ذلك الزمان، ناهيك بالتقرّب منهن. والعزل بين النساء والرجال يأتي في طبقات تلو الطبقات: جدران
 الحواجز الورقية عبارة عن ستة إطارات خفيفة تنطوي على بعضها ومغطاة
 النقوش، ولكنها كذلك مغطاة بالورق. وإن نجح رجل ما ما في الاقتراب من نبيلة من النبيلات فإنها تحمل معها مروحة من ورق، تفتحها وتَغفي بها

 حياتها بأكملها دون أن يراها رجل غير والدها.

حظيت النساء بحل|ية صـارمة، ولكنها حماية من ورق بمعنى الكلمة؛ لأنها تحجب الشُكل ولا تحجب الصوت. كان الأمير المتألق غنجي يكّ يموم حول القصر، فسمع شخصًا في الداخل يلقي قصيدة من وححي اللحظة يسبّه فيها الفتاة بغصن الربيع الفارع. فنظم قصيدة قصيرة يرد بها عليه بتشبيه قريب،

وتلاهها على إحدى الوصيفات طامعًا أن تسمعه الفتاة فتستجيب. كل فرد


 كان على الناظم كي يخرج بقصيدة جيدة أن يستلهم

 المو جزة، التي تعطي الناس حرية التلميح إلى أهدافهم الحقيقية دون الحاجة إلى التصريح بها.

كانت القصائد من أهم وسائل التواصل في بجتمع يعتمد على التلميحات والتورية في حديثه. وني اليوم العادي في القصر الإمبراطوري كان ان الناس يتبادلون مئات القصائد القصيرة، وكلم أغرقت القصيدة بالتورية وارتبطت

 في إيصال المقصد بالتورية والبعد عن التصريح.
لم تستجب الفتاة، وصدّت وصيفتها محاو لات الأمير في التقرّب، فعاد إلى
 الحُجُب، وأولى خَطّه عناية فائقة، ثم طوى القصيدة على شكل علِّل عقدة ولفّها
 في استعمال الورق أساسية في ذلك العالم المصنوع من الورق، المّا حيث كانت

 أن يخطّ عليه شعرًا. حتى إنهم كانوا يكتبون القصائد على الحواجز الورقية

المطوية التي لا غنى عنها في منازل الأرستقراطيين. تذكر القصة أن الأمير المتألق غنجي كان يكتب قصيدة على مروحة سيدة أو يتبادل معها مراوح
 الطريقة المعهودة من نظم القصيدة وكتابتها على ورق خِي طبقة أخرى من الورق وإرساهلها مع رسول.
هذه المرة بلغه الرد، ولكنه لم يكن ما يأمله. أبلغته وصيفة الفتاة - وركا وكانت راهبة - أنهاصغيرة على التحبّب والغزل. عرف الأمير حيئذ أن من سلبت لبه


 ضمن نظام اجتهاعي معقد، والعشائر تتناحر في سبيل دفع بناتهن إلى مركز السلطة في البلاط، وحبّذا لو تكون إحداهن زوجة رئيسة للإمبراطور . أما أو لاد الإمبراطور من المحظيات فمستقبلهم غير مضـمون، والأمير أدرى الناس بذلك؛ فأبوه هو الإمبراطور ولكن أمه إحدى المحظيّات، فكانت الزوجات من ذوات النسب الأكثر نفوذا ينظرن إليه وإلى أمه باحتقار.

تتخاذل قوة الإمبراطور أمام قوة العشائر ـ ولّا أدرك الإمبراطور ضعف مو قف ابنه المفضل قرّر أن يقصي الأمير المتألق من ألاعيب السلطة بستحب

 بالأمير المتألقَ احترامًا له.

ما عسى يفعل غنجي بالفتاة ووصيفاتها العنيدات؟ صحيح أن من
 العشرة ليست ناضجة. قد أعطينها قصيدة غنجي كا ألحّ عليهن ولكن بلا

جدوى، فالمشكلة هي أن الفتاة لم تتعلم بعد نظم الشعر . عندها اضطر غنجي إلى الإقرار بأن هذه علامة أكيدة على صغر سنها هـلى وأي فتاة غير قادرة على كتابة القصائد هي فتاة صغيرة جدلّا على الحبِ.

بعد ذلك بمدة ليست طويلة بلغ علم غنجي أن والد الفتاة الذي كان مهماْ تربيتها وتعليمها كان يڭطط لإبعادها عن يد غنجي، فقرر غنجي أن
 والكياسة وراءه واقتحم المكان، معطّا الأستار والحواجز الور الورقية، صامًا أذنيه عن صرخات الاحتجاج المدوية من أفواه الوصيفات المذهولات وات كانت


 بتعليمها الذي طاله الإهمال، ويجعلها شابة من أنبل الفتيات. يرى كثير من القرّاء (وأنا منهم) أن هذه الافتتاحية صاعقة، فاختطاف فتاة في العاشرة ضد رغبات والدها ليست وصفة مبتازة لعلاوقة حبٌ صححية. لكن استجابة قرّاء موراساكي شيكيبو في عصرها كا كانت غختلفة. ربـا اشـمأزّوا قليَّا من رجل عاشق اختطف فتاة في العاشرة، لكنهم لن يدينوا نظام الزوا السائد الذي سمح لهذه التصرفات أن تحدث، وكذلك كانوا وا يكنّون إعجابًا للأمير رغم زلّاته، واستحسنوا سلسلة الأحداث التي أدّت إلى نضو جـه الـّه وفوق هذا وذاك استحسنوا تعليم غنجي للفتاة كتابة النُعر، وترقبوا بححاسة تحوّل حكاية غنجي إلى قصة عن تعليم الأدب. لم يكن الشعر
 الكللمات. دشّنت قدرة اليابان على تصنيع ورق بأجود الحـامات عصرّا ذهبيًّا لفنون خط اليد، وهو فن من الواجب على النساء والر جال إتقانه إن أرادوا

الارتقاء في سلم البلاط الإمبراطوري. وحيث إن كتابة القصائد تعد شكنَ رئيسًا من أشكال التواصل بين الناس، فإن خطط اليد - الذي تُستعمل فيه أنواع كثيرة من الفُرش - يكشف الكثير عن سجية كاتبها وتربيته. وسيئ الحظ هو من عاش خارج العاصمة وبجتمع البلاط فلا يعرف الكتابة إلا إلا بأساليب بطلت استعم|لها (أو ربا) لا يكيد فنون الـطط على الإطلاق، وهذا ما لا يمكن تخيّله). حرص غنجي على ألا يكصل هذا للفتاة التي في وصايته الايته، فخطّ بيده الحروف التي ترّنت الفتاة على نسخها.

بعد أن استقرّت الفتاة في رعايته، وبعد أن تصدّى للأقرباء المتطفلين،
 وخاماته المختلفة، اختار ورقًا باللون الأرجواني الداكن المستخلصة صبغته من جذور نبات اسمه شنجبار. أعطت هذه القصيدة والنبتة المذكورة فيها
 "كم سأكون سعيدًا لقطف ثم احتياز تلك النبتة البرية، الطالعة من الجنر

نفسه لموراساكي". ${ }^{\text {(1) }}$
وتستمر الرواية:
قال: (هلمي الآن! اكتبي قصيدة!).
(الكنني لا أعرف كيف أكتب بصورة جيدة). تطلعت إليه ببراءة خلابة.
ابتسم. (امع ذلك، فإنك لا يمكنك الإحجام عن الكتابة كلية. لسوف أعلمك") كانت طريقتها في الابتعاد وأسلوبها الطفولي في الإمساك بالفرشاة يخلبان لبه على نحو يجعله يتساءل عـا دهاه...

$$
\begin{equation*}
\text { حكاية جبنجي، كامل يوسف حسين، المزء الأول، ص } 200 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

من المؤكد أن الخطوط السخية لحروفها كانت غير ناضجة، ولكنها




 المناسب وكيف تلفّ القصيدة. كان يعلّمها كيف تكون سيدة من سيدات

الكتابة الصينية، ولغة الفرشاة، والأدب الياباني

استمدّ البلاط في عهد هييآن ثقافته الورقية من الصين. واتّبعت اليابان

 فاليابان تـُّبّعت بالثقافة الصينية بكامل حريتها، في حين جرت العادة أن
 الثقافات التي تشبّعت بالثقافة اليونانية طوعًا).

كانت اليابان ترسل بين الحين والآخر بعثات رسمية تعبر مضيق كوريا الذي يفصل بين اليابان والبر الرئيس؛ بغية البقاء على اتصال بالثقافة الصينية. كان المبعوثون اليابانيون يتحدثون لغة مغايرة لتلك التي يتحدئها مضيفوهم الصينيون، وبسبب تباين اللغتين بين الطرفين كان التواصل لا يتم إلا بكتابة

$$
\begin{equation*}
\text { ـ حكابة جينجي، كامل يو سف حسين، الجزء الأول، ص } 213 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

الرموز الصينية. رموز اللغة الصينية ليست صوتية، وقد اعتمدها اليابانيون للاستع|ل في لغتهم، فكانوا ينطقون الرموز الصينية بالصونية الصوات الصون يابانية. ولنشبّه الأمر بالمثال التالي: شـخصان يتحدثان لغتين النـين بختلفتين يتفاوضان حول سعر شراء حاجة ما بكتابة الأرقام على ورقة؛ كلاهما الانما يفهم معاني


 الكتابة - وهي من أعظم ميزات أنظمة الكتابة غير الصوتية - بلغة الفرشاة. ومن جملة المنتجات الثقافية المستوردة إلى اليابان الأعـال الأدبية المكتوبة
 تر جمتها لأن النخبة المتعلمة تجيد قراءة الرموز الصينينية كا هي المي، ولكنها تنطقها

 الأحدث منها، كا أنشئت أكاديمية صينية في العاصمة لتكون الـون مركزًا للتعلم والتدريس على منهج الكلاسيكيات الكونفوشية.

قام نظام الاختبارات الإمبراطورية الصيني - الذي كفل للمرشحين الناجحين وظائف حكومية جزيلة المرتب دون عمل يُذكر - على الكالاسيكيات الكونفوشية. لكن لم تفرض اليابان قط هذا النظام القياسي؛
 الزيجات السياسية، وليس من خلال نظام اختبارات قد لا يستطيعون التحكم في نتائجه.

ولذلك عندما عزم غنجي في قصة موراساكي على أن يبعث ابنه إلى الأكاديمية الصينية عزف الابن عن ذلك عزوفًا شديدًا. كان يودّ الحصول

على منصب حكومي عالي المقام من خلال صلاته الأسرية كا جرت العادة، دون الـاجنة إلى الكدّ في الجامعة مع طلبة كادحين من طبقات أقل .

لم يخطر ببال غنجي فكرة ابتعاث مور اساكي الشُابة إلى الجامعة أو تعليمها





 وهي الكتابة التي كُتبت بها حكاية غنجي.
 من الصين: البوذية. كانت البوذية تشدّد على الانفصـال عن العالم الخـارجي، وتحث على تقدير لـظات الجمال العابرة، وكثير من القصائد المتبادلة في بلاط هييآن كُتبت لتصوّر هذا الإحسـاس بالعالم الفاني. انتفعت البوذية
 الحاضرة اليوم على ابتكار الطباعة في الصين وكوريا واليابان كلها نصوص

 بالغين في اليابان، حيث جرت إعادة طباعتها وتعهدها ما بالتلاوة والحفظ

 من الرواية مشر وعات طباعة شاملة، وتعقد جلسات قرائية للسوترات ومن بينها السوترا الماسية.

نقلت البوذية نظامُا كتابيًّا كاملْا . كان الكهنة اليابانيون يسافرون إلى أقاصي الهند بحثُا عن النصوص الأصلية. وهناك وجدوا الأبجا الأبدية السنسكريتية التي كُتبت بها الكثير من السوترات البو البوية الأصلية. أدرك الكها الكهنة اليابانيون

 محاولة ابتكار نظام مشابه للغة اليابانية، فابتكروا كتابة كانا.

حدّد النظام الجديد سبعة وأربعين صوتًا مستخدمُّا في اللغة اليابانية
 وليس صوتًا منفردًا، وهو نظام صوتي يُعرف بالنظام المقطعي.
لكن طبيعة النظام المقطعي في كتابة كانا كانت أكثر تعقيدًا إلى حد ما من




 التي ألفمت الكهنة بابتكار نظام الكتابة الجمديد كان التلاميذ يكفظون الر الرموز اللسبعة والأربعين من خلال حفظ قصيدة بوذية تضمنت ذكر كل صوت من هذه الأصوات السبعة والأربعين مرة واحدة.

لم تحظَ كتابة كانا بمكانة رفيعة باليابان إذا ما قُورنت بالحروف الصين التقليدية، فكان من المتفق عليه أن تكون الكتابة التي تَخطّ بها النساء نصوصهن، مشلم) فعلت المؤلفة موراساكي. في حكاية غنـي الفتاة موراساكي على الكتابة بنظام كانا، وكانت هواني لبطانة الإمبراطور تعلّمها واستع/لها في القصائد القصيرة عند التواصل

مع النساء. فوجدت كانا ها موطأ وطيدًا في بجتمع البلاط، ومكّنت أفراده من نظم الشُعر يوميًّا على المنهج الذي يعتمد عليه هذا المجتمع لإمام أهم عمليات التواصل بينهم.
نعرف من حكاية غنجي أن غنجي اتحّذ الصغيرة زوجة له بعد أن نـ نج في تعليمها فنون الـطط ونظم الشُعر وكتابة كانا. كانت في ذلك الحين تبلغ






 مرور الوقت اعتادت زوجته الفتّيّة هذه العلاقة الجلديدة ووظّفت تعليمها خير توظيف، فكانت تكتب القصائد ردًّا على غنجي متى ما بادر بالعا بالإرسال. ومن هنا بدأت واحدة من أعظم قصص الحب في الأدب العالمي.

الدليل إلى حياة البلاط

في ذلك العالم الذي صوّرته المؤلفة موراساكي تمحورت الحيار الحياة بشتى ضروبها حول حياة العاصمة والبلاط الإمبراطوري، إلى حد أن النفي منه
 يكرّب الأمير المتألق هذا العذاب عندما يُنفى من البلاط بعد علاقة غرامية فاضحة مع إحدى عظيّات الإمبراطور. إن علاقة كهذه لو أنها أُحيطت

بالسرية لا أثارت جدلْا، بيد أن غنجي أخطأ عندما اختار أن يتودد إلى أخت عدوه في البلاط، وهو رجل ينتمي إلى عشيرة منافسة، فلمل ذاع أمر العلاقة لم يكن ها عقاب إلا النفي.
قرر غنجي أنه لا يستطيع أن يصطحب زوجته موراساكي معه، فلما حانت ساعة الفراق، نظر العاشقان إلى انعكاسهه في المرآة وودّعا بعضهـا

بالشعر كا يليق بها:
ربا أخطر للرحيل والتجوال بعيدَّا، بعيدَا، ومع ذلك فللأبد ستحتفظ مرآتك هذه بالحضور الذي أتركه معك.

أجابت موراساكي:
لو كان صحيحًا فحسب أن الصورة قد تبقى عندما يرحل الشخصص،
فإن نظرة سريعة في هذه المرآة ستحمل العزاء حقًّا. (1) وهكذا ظلّت الصورة معلّقة في خيال العاشُقين الشهريرين حتى حلّ موعد التقائها.



 تستحق العيش سوى حياة البلاط، حتى التكليف بو لاية أحد الأقاليم كان يُعدّ نفيّا، ناهيك بالعيش كفرد من عـي عامة الشُعب، فهذا بلا شك ألما أمر غير مقبول، لا سيّا إن كان العيش في الريف وليس حتى في المدينة.
(1) حكاية جينجي، كامل يوسف حسين، الجزء الأول، ص 394-395.

لن يقدّر أهمية التفاصيل والقواعد الدقيقة التي صوّرتها موراساكي

 يغلط أغرب العطور، مما يثير إعجاب من حوله)، ما الـالات التي يمكن



 في حجرات داخلية ومحرومات من المديث إلا مع وحيفاتهن. على الأقل
 صديق، ولكنهم كذلك مئقلون أينزا كانوا بالقواعد والأعراف.

ألقى هذا الاهتهام العظيم الذي أولته المؤلفة للبروتوكولات الـات الملكية
 شخصيًا شعرت بعد قراءة حكاية غنجي ذات الألف صفحة بأنني أملك من المهارات والمعارف ما يجعلني فردًا متميزًا من أفراد ذلك العالم العجيب،
 موراساكي كانت المؤلفة تعلّمني وتعلّم قرّاءها الآخرين.
صصحيح أن موراساكي شيكيبو لم تتتقد بروتوكو لات البلاط التي تسمح للر جال باختطاف الفتيات ثم حبسهن في حجر اتهن، لكنها برهنت للقر اء أن هذا النظام وقوانينه عاجز عن السيطرة على شـهوات أولئك الذين
 الشخخصيات بعلاقات غير شرعية أو أدخلتهم في نوبات غيرة مدمّرة، وهي العاطفة التي عانت منها شخصية موراساكي لاحقًا في حياتها. أينها

اتجهت هذه الشخصيات نجلها تعاني من القيود المفروضة على تعبيرها عن


 البلاط فلا يكاد يتكلم مع غنجي أو يزوره خشية إثارة الشبهات. أحس
 فاكتفى بالتواصل مع أبيه غنجي بمناسبة عيد ميلاده الأربعين من خلال اللو إرسال الرسوم واللوحات الخطية.

وحدها القصائد كانت تسمح بالتقاء آداب اللباقة والعاطفة الحرّة.
 متبادلة في الكتاب بين الأصدقاء والحاشية، وبين الآباء والأبناء، وبين

 منذ بداية الرواية، ونجد شتخصيات أخرى مثل موراساكي الصغيرة تيتاج
 الرواية، ووسيلة التواصل الرئيسة بين الشخصيات. وكنلك مئلّت القصائد لموراساكي شيكيبو الدعامة التي أسّست عليها حكايتها بصفتها أدبنا ونا جادًا. ففي ثقافة تقدّس دواوين الشعر - الدواوين الصينية ودواوين كاني الـا اليابانية،


لم أندهش إذ علمتُ أن حكاية غنجي كانت تُستعمل في زمن موراساكي شيكيبو لتعليم القرّاء السلوكيات السليمة، حتى إنى إنها كانت تُعدّ دليلًا على آداب البلاط. كان الرجال والنساء يقرؤونها كي يحسّنوا أشعارهمم، ويتدربوا

على الوقوف والجلوس باحتشام وأدب، ويتعلموا متى يتخلّصون من تودد غير مرغوب من معجب أو معجبة (ومتى يسلمون أنفسهم إليه/ إليها) . ومنحت الرواية بلا شك قرّاءها متعة التعرف على شخصيات أكثر أناقة وروعة من الشخصيات التي تعدّمها لهم الحياة الواقعية. من حكا حكاية غنجي تعلّموا أنه إن زار رجل من رجال البلاط امر أة ثلاث ليال متعاقبة فقد انعقد


 وتحت قيوده المشاعر التي تخنقها هذه التقاليد، والصراع الدائر بين القواعد والرغبات التي عبّرت صفحات الرواية عنها بكل حدّة.

من المحتمل أن تكون حكاية غنجي مكتوبة أصلْا لشخخص واحد، فقد جذبت موراساكي شيكيبو في الفصول الأولى انتباه الإمبراطورة شوشئي وعرضت عليها منصب الوصيفة لابنتها، فكان لهذا المنصب مزايا عديدة، وكشف لموراساكي شيكيبو خبايا مركز السلطة، وفتح الباب لتدخل عالمًا لألما يضم الإمبراطور نفسه. استطاعت أن تتوسّع في تفاصيل النسِ المِ الأوّلية من
 طلبت الإمبراطورة المزيد من الفصول، واستجابت موراساكي شيكيبو بكتابة المزيد، حتى فاضت حكاية غنجي عن حدود حياة بطلتها التي ماتت في منتصف الرواية بعد أن أصبحت راهبة بوذية باهِية تابعت موراساكي
 رواية متعددة الأجيال. لم تستطع أيٌّي من الشُخصيات الِيلدي الِيدة ألن تبلغ ألق غنجي وحبيبته موراساكي ولا رونتهها، حتى وإن وجدوا أنفسهم يكررون كثيرًا من أنهاطها. فكما وقع غنجي في غرام امر أة كانت تعيش في منطقة

معزولة خارج العاصمة كذلك سيفعل حفيده. وكا اندفع غنجي في عشقه لموراساكي اليافعة لشبهها الشديد بمحظية أبيه التي استأثر الـرت بمعجامع قلبه طول حياته، سوف يهيم حفيده بامرأة معزولة لأنها تذكّره بامرأة تعثّر في حبها (وكلتا الحالتين نتجت عن علاقات غرامية داخل محيط الأسرة). وبهذه الطريقة استعانت موراساكي شيكيبو بنطاق عملها الذي لا يكف عن التوسّع لتغزل حكاية متداخلة الأنهاط من التكرار والتنوع، وهذا منا ما منح روايتها شـكلها المميز، حتى إن حكاية غنجي كانت أطول بضيعفين من


المنهج الأوروبي.
كان حجم الرواية الضخم وضيق دائرة قرائها يعني أن من المحال
 الصين إلى اليابان. فخيار الطباعة باستعهال القوالب الحـُسبية كان عحصورًا في الأعمال القصيرة التي ينبغي إعادة طباعتها بالآلاف مئل السوترات الـات البو البوذية،
 غنجي تُنشر بنسخ مكتوبة بخط اليد على الورق الذي ما زال سلعة باهظة



 و حدي وراء حواجزي وأخرجها لأقر أها، لا أتمنى عندئذ أن أبدّل بمكاني
 ينسدل الليل، أظلّ أقرأ والمصباح بقربي، حتى لا أقدر على فتح أجفاني". أما أولئك الذين يريدون التبجّح بشر ائهم، أو يودّون إظهار حبّهم الشديد

لـكاية غنجي، فبإمكانهم شر اء نسخخ فخمة مكتوبة على ورق فاخر أو مزيّنة


 عندما تُقر أ الرواية في التجمعات

منذ مطلع القرن السادس عشر، أي بعد مرور مئات السنين، ظهرت



 جلجامش) بصفتها نافذة على الماضي السحيق. وحيث إنـي إن الرواية كُتبت
 توضيحها للقراء المتأخرين، وهذا ما أدّى إلى ظهور شرو حا الأصلي. ولذلك فإننا اليوم نعلم عن الـيـياة في البلاط الإمبر اطوري في عهد هييآن في القرون الوسطى أكثر ما نعرف عن أي مكان آخر في الحقبة نفسها على وجه الأرض، بسبب رواية حكاية غنجي التي ليس لها نظير. إنّ الأدب مثّل السحر في قدرته على كشُف الحجاب عن عقول الآخرين،


 من خلال أعينهم.
سبّب نجاح الرواية - التي انتشرت أولاّا بنسخ مكتوبة بخط اليد ثم بالطباعة - غيرة، فعلى الرغم من أن حكاية غنّجي قَّمت ولاءهـا

للمصدرين الرئيسين للثقافة اليابانية وهي السوترات البوذية والكلاسيكيات

 وقت طويل حتى أصدر الكونفوشيون تَذيرات من هذه الرواية، ووصف
 أبت إلا أن تستمر في شعبيتها رغم الانتقاص والإساءة، فأصبحت هذا هذه الرواية الطويلة، بقصائدها التي بلغت المئات، مرجعًا ثُقافيّا ونبعًا فائضّا بالاقتباسات والحكم التي تضاهي ما في أمهات الكتب، مرسّتخةٌ هوية اليابان واستقلالها الثقافي عن الصين.
تَتّعت حكاية غنجي لقرون بشُعبيتها في اليابان، أولْا بصفتها دليلّا، ثم


 وكان أول ماعرفوه منها هي حو اجز غنجي الورقية. بلغت أهمية هذه الروا الرواية
 المزخرفة إلى أوروبا في الوقت الذي جعلت فيه العلاقات التجارية الجلديدة

 الآن ترسل أعهالما إلى أوروبا، ومن هناك إلى إلى شتى بقاع العالم.

بدأ جامعو التحف الغربيون يتساءلون: من أين أتت تلك المشاهد المرسومة ببراعة شديدة على الحواجز والمر المراوح الور النص من خلال تر جمة جزئية له في أواخر القرن التاسع عشر. لكن الرواية الكاملة لـكاية غنجي لم تخرج إلى الوعي الغربي إلا بعد تر جمة آرثر ويلي في

مطلع القرن العشرين؛ أي بعد زهاء ألفية كاملة من تأليف النص الأصلي.

 اخترعته منذ ألف سنة امر أة يابانية لا نعرف اسمها.


حاجز ورقي ذو ستة ألواح بريشة كانو تسونينوبو (1636-1713) يصوّر مشـاهد من حكاية غنجي

تأملات كاتبة

في أحد الأيام، عندما فرغت المؤلفة التي نعرفها باسم موراساكي شيكيبو من روايتها حكاية غنجي، أخلذت تنظر إلى بحيرة تتزايد فيها فيها أعداد الطيور المائية يومًا بعد يوم. تذكرت حجراتها رفاهية القصر التي ألفتها. تذكرت كيف كانت تتأمل تفتّح الأزهار وتغريد العصافير، وتبدّل السلاء من موسم إلى موسم، والقمر والصقيع والثلج.

بيد أنها انعزلت بعد تلك الأيام، تراقب المواسم بفتور، وتشعر بوجع الو حدة التي ما فارقتها مذ توفي زوجها. كثير من الأمور تغيّرت منذ ذلك الـيا الحين، أصبحت إحدى وصيفات البلاط وكاتبة، وفي خضـم هذه المياة الملديدة
 ما بيدها الآن أن تفعل لتطرد شُبح وحدتها ومرارة السنين؟
أحيانُا عندما يتعكر صفو حياتها تلتف نحو مكتبتها - المهملة الآن وحشرات السمك الفضي تغزو أوراقها - فتلتقط منها قصة يابانية أو حتى طامورّا من طواميرها الصينية. تسترجع تلك الأيام عندما كانـا الإمبراطورة تطلب منها أن تنشد الأشعار الصينية ها، وكيف ندمت على ذلك بعد أن تسرّبت الأخبار عن تعليمها غير المألوف وبدأت الشُائعات
 عشّيرتها وأقوى رجل في اليابان نسخة من هذا النص وأهداه إلى ابنته الثانية.
 أن مقاطع معيّنة من حكاية غنجي قد تضرّ بسمعتها في البلاط. لربـا تبدّد سأمها قراءة روايتها التي بلغت فصولها أعدادًا كثيرة. لكن بلا جدا جاوى. لم تمنحها حكاية غنجي المتعة التي كانت تجدها بـا بها وأحيا وأصيبت موراساكي
 الوصيفات، مدركةً أن أوليك اللاتي خدمن معها في ألكا البلاط الإمبراطوري هن الآن أقرب الناس إليها. ولمّا ردّت صديقتها برسالة انشرح صدر موراساكي شيكيبو بججال الخط وابتهجت قليلْا

كيف نعرف نحن، بعد مضي ألف عام، بـاذا كانت هذه المؤلفة الغامضة تفكر في ذلك اليوم بعينه؟ فتحت لنا موراساكي شيكيبو مداخل كثيرة إلى تأملات شخصياتها وأشدّ أفكارهم خصوصيةً، أملْا بأن يمنح القراء

والمستمعون اهتمامهم لطموحات شخصياتها التخيلية وخيبات آمالفم. ولكنها حقفت إنجازَا آخر يضاف إلى ما سبق، إنجازًا تقدّميًّا يوازي قيمة الرواية: سجّلت موراساكي شيكيبو أفكارها وتأملاتها على شكل يوميات. يو يوميات موراساكي شيكيبو هي المصدر الذي عرفنا منه حياتها، من
 عامين ولكنها كافية لإعطائنا لمحة سريعة عن حياتها في خدمة الإمبراطور،

 الورقية والستائر المطبوعة، وعرفنا اختياراتها الشعرية. وصفت لنا كيف أخفت علمها بالأحرف الصينية عندما صار الأمر محط نميمة بين أقرانها. واليوميات مكتوبة لجمهور من القراء صغير وحميمي أكثر حتى من الرواية. بل ربيا تكون قد كتبتها لقارئة واحدة فحسب، فهي مو جها فية لشابة بجهولة قد تكون ابنة موراساكي شيكيبو. أكانت موراساكي شيكيبو تحاول أن تعلّم ابنتها ما كان غنجي يعلّم سميّتها المتخيّلة؟

لم تكن موراساكي شيكيبو السيدة الوحيدة في البلاط كن كنّ يكتبن يومياتهن. فبعد ابتكار كتابة كانا ازدهرت كتابة اليوميات بين نبيلات البلاط، وكنّ يدونّ فيها العلاقات الغرامية والقصائد المتبادلة وغيرها من التفاصيل اليومية ببلاغة وطرافة. وإن كانت تلك اليوميات أحيانًا تُرى على أنها بجرد كتابات غيبة ونميمة، لكن براعة بعض كاتباتها الطمو حات في الصياغة جعلتها فنّا بحد ذاته؛ فإحدى معان الحا

 التي أهديت نسخة من حكاية غنجي، فقد صارت يومياتها أدبًا كالاسيكيًّا في

أواخر العهد الهايني. معظم أولئك النسوة ومنهن موراساكي شيكيبو كنّ
 ولكنهن يفتقرن إلى أي سطوة سياسية تَنعهن من التأليف والكتابة. وكان
 عندما أراد نسُر يومياته الخلاصة "يوميات توسا") قدّمها باسـم امر أة. مؤلف يكتب مذكرات اعترافية.. أليس هذا أمرًا مألوفًا في عصرنا الحاضر؟ نحن نعيش في زمن المذكرات واليوميات والمدوّنات. إن أول


 كتب سيرته الذاتية، حيث روى فيها عن اعتناقه للمسيحية. لكن الحقيقة هي أن الكتابة عن النغس كانت مارسة شائعة في البلاط الهاييني بين نساء
 في مساعدتهن في ابتكار هذا الأدب. نساء محتجزات خلف جلف جدران وحُحجب
 حولهن ويرقبنها في أنفسهن. كان اللونان الأدبيان - الرواية والمذكرات - عند موراساكي شيكيبو مدفوعين بحافز واحد وهو إعطاؤنا ولما لمحة من دواخل البشر، حقيقيين كانوا أم متخيلين. وكذلك منحتينا الروائية الئن مذكرات

 نستدل فيهاعن مؤلفتها المتوارية، كأننا نتلصص عليها من خلف الماجز .

نجد في نهاية مذكرات موراساكي شيكيبو النثرية أنها بدأت تدخل فيل في مرحلة اكتئاب، فلا هي التي تعمل على روايتها حكاية غنجي ولا تتبادل

القصائد مع أحبائها. كان جل اهتمامها منصبًّا على مذكراتها. لم تكن هذه المذكرات مكتوبة على ورق خاص و لا على ورق جديد. موراساكي شيكيبو
 من الفوانيس الورقية والقصائد الورقية، من فن الـطوط وصبغات الورق، وجدت نفسها تكتب مذكراتها على ورق قديم مستعمل . كتبت في مذكراتها: ("مزّقتُ مؤخرًا وحرقت غالبية رسائلي وأوراقي القديمة. واستعملت البقية في بناء منازل للعرائس الربيع الماضي، ومنذ ذلك الحين ليس لدي
 بالٍ بلا شك، ليس لأنني أود أن أتصرف بوقاحة، بل لألن لدي أسبابِي. أرجوك أعدها بمجرد قراءتها. ربا تجد فيها أجزاء لا تستطيع قراءتها أو مواضع أكون نسيت فيها كلمة أو اثنتين، فتجاهلها فـها فقط وتابع القراءة.

 ماذا بيدي أن أفعل حيال ذلك؟"

رغم أن اليأس قد وجد طريقًا إلى قلب موراساكي شيكيبو وقد فقدت إيلانها بحكاية غنجي فهي ما زالت تهتم بكتابتها. بعد أن جعلوا منها زو جة
 هي الموية التي اكتسبتها باختيارها: أن تكون كاتبةً.

## الفصل السادس

## ألف ليلة وليلة مع شُهرزاد

> الألفية الأولى من الحقبة العامة - بغداد

متى سمعتَ عن ألف ليلة وليلة لأول مرة؟ أنا لا أتذكر متى، ولكن أظن أن حكاياتها لطالما كانت جزءًا من ذاكرتي الأدبية. ربا سمعت عنـا لألـا عندما شُاهدت حلقة باباي البحار (اباباي يقابل علي بابا)؟؟ أو قرأت عن السندباد البحري في قصة أطفال؟ أو أن أحدًا قال (افتح يا يا سمسم"؟؟ ألفـ ألف



 متأهبة لتضفي سحر ها وتشويقها في كل مرة، لتير التير المتعة أو الفزع في في قلوب الجم|هير.

بعدما أدركت أن حكايات ألف ليلة وليلة كانت جزءَا من حياتي دون أن أعرفها عن قرب، وددت أن أعرف من أين أتت هذه القصص.
إن أقدم مصدر للكتاب هي قصاصة من صفحة تعود إلى القرن التاسع من الحقبة العامة. على أحد وجهيها مسودة عقدٍ كتبه كاتب عدل لألِّ لأحد موكليه، ولكن الوجه الآخر البالي يحمل صفحة عنوان الكتاب: ارألف ليلة

وليلة). هل من أدلة في هذه الصفحة تهدينا إلى أصل الـكايات؟
أول دليل هو أن كاتب العدل هذا لم تعجبه القصص، وإلا لـا لا استعمل





 في القرن التاسع. قررت أن عليّ أن أرجع بالماضي أكثر إن أردتُ أن أعرف أصل ألف ليلة وليلة.

أوصلني بحثي إلى إسحاق النديمه، بائع الكتب البغدادي. البئ عان النديم
 هذه المجموعة القصصية ضمن عمله في تصنيف الكتب الئب العربية وفهر ستها فسأل النديم أثناء تأليف عمله الضخم السؤ ال عينه الذي طر حته؛ من أين
 (بالفار سية: هزار أفسان)، وأن الكتاب العربي كان في بي بدايته عضض ترجمة



 متنكرًا ليتعرف على شؤون العامة.
 ليلة وليلة هي افتتاحية (احكاية الحمال مع البنات):

يُحكى أنه كان إنسان من مدينة بغداد وكان مالَّا أعزب لا يقبل الزواج.


 كاملة الأوصاف، وبعد ذلك قالت بـحانلاوة لفظها: هات قات قفصك ونك واتبعني
 سعيد! إلى أن وقفت على باب دار فطرقت الباب فنزل له رجل نصراني،
 القفص وقالت له: احمله واتبعني، فقال الحـلال: هذا واله نهار مبارك.

ثم ممل القفص وتبعها فوقفت عند دكان فاكهاني واشترت منه تما تفاحًا



 موز ووضعته في القفص وقالت له: احمل يا مال الـ فحمل وتبعها، ثم وقفت على النقلي وأخذت من سـائر النقل ومن الفستق والزبيب واللوز، وكل ما
 أن وقفت على دكان الـلمواني واشترت طبقًا وملأته جميع ما عنده من مشُبك
 الملاووة في الطبق ووضعته في القفص. فقال الحمال: لو أعلمتني لجئت معي


تحرّك ولا تكثر، فإن شُاء الهَ لا يقل من أجرك شيئًا (1)
(1) مأخوذة بتصرف من إحدى نسخ ألف ليلة وليلة. المتر بمة

كل ذلك ولم يفرغا من التسوق بعد.
تحتفي هذه القصة بأسواق بغداد الواقعة في قلب إمبراطورية تجارية جلبت البضائع من أقاصي الأرض؛ من التبت والبلقان ومصر، ونعاين


 المفضلة لدى تَّار السوق، وهي شريحة أكبر من أفراد البالاط الإمبراطوري. إن كانت هذه الحكايات قد جاءت إلى العرب من فارس عبر الشبكة


 الأكبر كان يتلهف إلى سماع مثل تلك القصص في معسكره لئلا، وبصحبة ندمائه وأصحابه.


سوق في القاهرة، من نسخة لألف ليلة وليلة نعود إلى القرن التاسع عشر

ولكن انتظر لـظة.. ألم يكن لدى الإسكندر ما يكفي من كتب يقرؤها



 يكتفِ بالاستمتاع بتلك القصصى، بل بل جمعها وأمر بكتابتها للأجيال القا القادمَة. لا شك طبعًا أن تلك الـكايات لن تزيح هوميروس عن عرش اهتخامهم، وربيا لم تُعظط حتى في مكتبة الإسكندرية، ولكن الإسكندر مع ذلك أر أراد هلا الاستمرارية وكفل لها ما يصونها.

إن القول بأن الإسكندر هو جامع قصص ألف ليلة وليلة لمي نظرية غريبة حقًّا، ولكن النديم أصاب حقيقة مان الاند فحياة الإسكندر المذهلة ضيمنت له ذكرًا في هذه القصص




 دمت لا أملك قطميرّا||".

ولكن ظهور الإسكندر في ألف ليلة وليلة لا يعني أنه هو من جمع الحكايات، بل الحقيقة أن حكايات كثيرة منها أتت من مصـا ملادر تـتخطى الملك




غصَّ غصة شديدة، فعرف أن صاحبه المذبوح سمّم الطعام. هذه القصة هي

 جون هيوستن هذه الحكاية في فيلمه كنت سييرا مادري). وحكاية أخرى
 الأخرى من بلاد البحر المتوسط أو من فارس.

عندما تأملت هذه المصادر خطر لي أن النديم في تعيينه الإسكندر جامعا فـا

 إمبراطوريته وصلت وصونًا لأ غير مسبوق إلى بعض المناطق - من اليونان



 دعمت انتشار حكايات ألف ليلة وليلة.

للا و جدت أني لا أملك بعد إجابة عن سؤ الي حول أصل تلك الحكايات،
 على ظهرها العقد. وبينها أنا أدقق النظر توقفت عين الـينا
 صفحة العنوان فحسب، بل فيها أيضًا الافتتاحية، وهي المي المكاية الماية الإطارية

 على النسيان. أخذت أقر أ الــكاية الإطارية باهتهام جديد.

تبدأ الـكاية العجيبة المثيرة مع والد شهرزاد، وزير وزراء المملكة، الذي
 التي تعلم أن الملك أعهاه الغضب بعد أن وجد زو زوجنه
 ناشدًا الاستئناس بحضرة أخيه الذي سوف يجد نفسه مغتّاً بالغم ذاته بعد


 بكرًا يطؤها ويقتلها من ليلتها وكان وان والد شهرزاد المسؤول عن جلب النساء النساء



صورة من القرن التاسع عثـر بريـنة الفنان الفارسي علي خان يظهر فيه مشـهد المبانة الزوجية المذكور في الـكاية الإطارية في ألف ليلة وليلة

حاول والد شهرزاد جهلهه إقناع ابنته بالعدول عا عزمت، فتوسل إليها
 الطيش والتعنّت فلا يجد منها أذنّا صـاغية. حتى خلت الت جعبته من الحكايات ولم ييد بئًا من إبلاغ مولاه أن شُهرزاد سوف تنضـ إليه تلك الليلة.

كانت شهرزاد عنيدة ولكن لم تكن لما ميول انتحارية. كانت لديها خططة تحتاج فيها إلى معاوِنة فاختارت أختها
 المخطة ووافق الملك على طلب الأخت، وشرعت شهرزاد تروي قصصًاعن ملوك عظام وأذكياء من العوام، وعن حيوانات طريفة وعفاريت غيفيفة، عن دروب مظلمة ومغامرات مذهلة؛ قصضًا عن السحر والفضائل والــكمة.
 آخر فيسمع الملك بقية الحكاية.
كان الملك ينصت إلى الحكايات ويتعلق بلا ترويه شهرزاد، فكان يريد أن
 ليكون ما كان منذ جاءت شهرزاد إلى غخدعه؛ يمامعها ثم تروي القصة فلا
 المبتورة، فكان مصيرها ومصير كل من تبقى من بنات المملكة معلقَّا في مهارة امرأة في رواية القصص.

لكن أنّى لشهرزاد معرفة كل تلك القصص؟


 فيها الحكمة والإرشاد، كتلك التي حاول والد شهرزاد بها أن يثني ابنته عن قرارها وفشّل.

إن نزوع الإنسان إلى رواية القصص، ووضع الأحداث في تسلسل
 بيولوجية متأصّلة في جنسنا. نحن منقادون إلى ربط الأمور، من أ ألى بـ با ثـم



 رواية القصص فإن السر يخرج منهم عنوة، حتى لو كان ذلك لإرضاء فضو الو الو الملك وفضولنا. بغض النظر عن ماهية الدوافع التي تقود أولئك الأبطال
 خلق لنا عالمًا متكاماْرا

 بيئتنا. وهذا ما تتيح لنا المخيلة واللغة فعله، أن نبتكر مشُاهد غختلفة عـا نراه الـاه أمام أعينا، أن نحخلق عوالمُ من كلمات. وقد برعت شهرزاد في هذه المهمة،




إن رواية القصص شفهيَّا تسبق زمنيًّا الأدب المكتوب، وتبتعد عن نطاقه؛ فالقصص يرويها شفهيًّا حكّاؤون محترفون أو غير محترفين، ولم
 حين وجدت القصص الشعبية لنفسها كتبة يرغبون في حفظها وجمعها ونـا في ججموعات قصصية. وبحا أن نصيبها من المهابة أقل من النصوص المقدسة،

وليست مصورة في أيدي القلة مثل حكاية غنجي، فإن الأسواق كانت تعجّ ببيع تلك الهكايات. وإن كانت تُجمع أحيانًا وتحفظ في المكتبات فيان فإن جمهور ها الأساسي هـم التجار (الذين يعرفون ماذا يباع في أسوا ورد الوصف في حكاية الحلال مع البنات).
بعدما أعدتُ قراءة القصة الإطارية لشهرزاد والملك أدركت أن ما بدا للوهلة الأولى كأنها حكاية عن راوية عبقرية كانت في الحقيقة حكاية عن


 والفلسفة، حتى الرسائل الطبية لم تفلت من عنايتها، فاكتسبت سمعـة لتبحرها بالعلم وسعة اطلاعها. وكان مكانها الطبيعي هو المكتبة وليس خخدع الملك، حتى نجحت في جمع الاثنين فحوّلت مخدع الملك إلى مكان لرواية القصص.

كان لزامًا علي كي أعرف ما أصل ألف ليلة وليلة معرفة من خلق شُهر زاد.

 يلائم الموقف الذي وجلدت نفسها فيه، في مواجهة ملك طاش ولش صوابه. وفي ذلك تشابه شهرزاد الكتبة الذين انتقوا ورتّبوا وشكّلوا القصص التصو التي
 قصصية مثل ألف ليلة وليلة وغيرها. بدأت أعدّ شهرزاد تجسيدًا لأولئك
 بالـكايات، وهي ملكة الكتبة.

بابتكار كتبة ألف ليلة وليلة لشخصية شهرزاد - وهي النسخة الأجمل من

شتخياتهم - فإنهم ابتكروا مصادفةً أداة قوية، وهي ما نسميه الآن (اللسرد بحكاية إطارية)ا، كتلك التي وضعتها شهرزاد كي تجمع تحتها قصصًا تنعـذ


 الزوجية والزنى الذي وقع فيه الر جال والنساء على حد سو سواء، كأنها تريد أن أن تقول للملك إن الخيانة جزء من الـياة، وقصص أخرى روتها كانت أميلة على الإخلاص، كأنها تذكّره أن الوفاء ما زال موجودًا. وعدد لا بأس به
 الرشيد، كأنها تلتمس من الملك أن يعدل في حكمه كما كان يومُا.

ونجحت شهرزاد في نهاية المطاف. حوّلت حكاياتها الملك من قاتل منتقم من كل النساء إلى زوج ححب وملك عادل. وكانت تلك هي النهاية السعيدة للإطار المالد في بعض نسخ ألف ليلة وليلة: حيث يُشفىى الملك من غله وله ويترك الانتقام، فيتزوج شُهرزاد وتنتقل مع مكتبتها إلى قصره. وكذلك أختها التي ظلت تطلب بصبر حكاية تلو الأخرى في كل ليلة زُوّجت إلى

كيف تُؤَّر الحكايات؟

تصبح الـكايات الإطارية على مدى حياتها كالمغناطيس؛ تجذب بعض القصص وتنفّر قصصًا أخرى. ولأن الراوية الرئيسة لـكايات ألف ليلة
 قصصًا قد تنجح في تبديل حال الملك، أما القصص التي لا تتلاءم مع هذه

المهمة ففي الغالب كان مصيرها التجاهل . ولا تتحكم الإطارات دائًا في جميع القصص التي تحويها، ولكنها تطوّر آليات فرز و وتصنيف، وهنا وها ما يمنح المجموعة هيئتها وهويتها.

ليست ألف ليلة وليلة المجموعة القصصية الوحيدة ذات الـكاية الإطارية، ولا هي كذلك أقدمها، فقد سبقتها في ذلك حكايات جات جاتاكا الهندية التي تعد من أشهر المكايات الإطارية (وقد استعارت منها ألف ليلة وليلة عدة قصص). وتتألف حكايات جاتاكا من خرافات على ألسنة الـيوانات،
 كان بوذا يستعين بالقصص لتعليم تلاميذه وتلقينهم الدروس، وإِيا وإعانتهم

 فكشف بذلك أن البطة هي إحدى أرواحه المستنسخة، وألنـة النه - أي بوذا - كان البطة السخية التي تعرّضت للجشُع والإساءة. استعهل الكتبة النيّ المين جمعوا

 تبرهن على أهمية الـكاية الإطارية التي تضيف للمجميوعة القصصية توجّهُا وهدفًا، ولو لا لكانت بجرد حكايات مسلية على ألسنة الحيوانات.

وإن كنت ترى أن شُتان بين بوذا وشهرزاد، فثمة شخصية قريبة منها في
 يرويها هذا الطائر. اضطر الببغاء في هذه القصص، مثلم) اضطرت شُهرزاده

 الأمين أن يمنعها من ارتكاب الفاحشة.

وكذلك وصلتنا من الهند أكثر حكاية إطارية مثيرة للرعب. تبدأ المكاية عندما يِتّ ناسك زائر الملك على دخول مقبرة مرعبة لإحضار جثة معلّقة
 فعرف أن عفريتًا يسكنها. أبى الملك الجسور إلا أن ينزل الجثية من مكانها

 حكاية ثم يسأل الملك عن الدرس الأخلاقي الذيلي استقاه منها، وعندما يتحيّر الملك في إعطاء إجابة مرضية يطير العفريت بالجثة عائدًا إلى الشُجرة، فيضطر الملك إلى الرجوع إلى المثةَ وإنزالها والبدء من جديد.

وردت هذه المججموعة القصصية بإطارها ضمن بجموعة أكبر وهي (اكاثا ساريت ساغار|")، ومعناها "المحيط من أنهار القصص") التي جمعها في القرن


 وكثير منها له إطاره المناص، ثم ربطها بميعا في حكاية إطارية واحدة. بلغت الحكايات فيها عددًا لا يحصى، كأنها قطرات من أنهار تغذّي
 فيها هذه القصص بسناراتهم من ميط القصص، ورتّبوها بطرق متباينة. حفظها الكتبة، وأجروها بجرى القول على ألسنة متحدثين يروونها لأشياء في أنفسهم؛ لإقناع المستمعين أو تسليتهم أو إلماء خواطرهم أو أو تثقيفهمه أو لمجرد تزجية الوقت. أصبحت هذه الحكايات الإطارية الذكية - سواء
 لجمع أكبر قدر ممكن من الحكايات، وترتيبها في نظام واحد ذي هدف

ومعنى محددين، والتنسيق بين موضوعاتها بتناغم. وبلغت من قوة هذه الأداة الإطارية أن استعارها المؤلفون المتأخرون وطبّقوها بحرية، حتى
 يزخر بهذه المجموعات القصصية الـديثة، من تشوسر إلى بوكاتشيو، التي جعلت المجموعات الإطارية من أعظم أصناف الأدب العالمي منذ العصر الكلاسيكي حتى اليوم.




 باب داره ولم يكن ينتظر زائرّا، ولكن بدا من الطرق أن الطارق لا يضمر
 أعجمية. حسب الكاتب أول الأمر أنه قد يكون خليفة بغداد الذي عُرف
 اسمه، فأجاب المخلوق بكلمات لا يعرفها وإن بدا أنه يقول (هزار أفسان") وهي فارسية تعني ألف خرافة. علم الكاتب أن لا دار تؤوي هذا المخلوق فآواه في منزله. ووجد فيه خير أنيس حتى إن الكاتب عزم على السلـاح لـه
 ليلة. بلغ من ظرافة ألفِ ولطافته أن أحبّه التجار، فكان يكوم ويم بين حوانيتهم وينام ناره فيها. ولما تغيب الشمس يستيقظ ألف وينسُر الانبساط والفكاهِ بين التجار وأهل المدينة وكل من وفد إليه، حتى أنساهم خخاوفهم وآنس

بلغت أنباء ألفٍ مسامعَ جني غيور. فاختبأ المني خلف صُبرة لوز في



 جسدك لنتحادث ونطيل المديث؟؟ ما تجرأ أحد من قبل على ألى التباسط
 من الشر وتصادق الاثنان.






 الصحبة الغريبة فإن ألفًا لقي احتفاءُ في كل أنحاء أور أوروبا.
وكلم|زادت شهرة ألف ألحّ الناس بالأسئلة: من تكون؟ ومن أين جئت؟
 ليفحصوه، وصاروا يتلمسونه ويقلّبونه بلا أدب ولا ولا احترام. بعضهـهم قال:



 منكم وإلا فاتركوني أنصرف"). ثم رقع ما تَزّق من البساط الورقي وطار .

عندما استيقظت فهمت الـلم على أنه تحذير من الجهجد المهدور في السعي إلى أصل ألف ليلة وليلة. فمن الواضح أني طرحت السؤال الحُطأ. وبينها
 أمرًا ما. فعدت إلى تلك القصارية الأولى من الحكايات، تلك التي كتب عليها كاتب العدل عقده، فأدركت عندئذ أني أغفلت أهم دليل فيها، ولم

يكن حكاية شهرزاد الإطارية.
إن أهم دليل في القصاصة هو أنها أقدم دليل على وجود كتاب ورقي في العالم العربي. فعوضّا عن البحث عن أصل الحكاية، كان من الواجب ألـ أن
 أجنحة تطير بها من الهند إلى فارس، ومن بغداد إلى مصر، كأن جنيًّا يسيرّها


احتفظ الصينيون بعد اختر اعهم الورق بتقنيات صنعه سرُّا المئات السنين، وإن كانت آثاره قد غيّرت بجتمعهم تغيرًا جذريًّا، ومن ذلك على سبيل المثال تسارع نستخ السوترات البوذية ونشُرها، فالورق مسطّح ناعم نعومةً غير
 الكتابة إلى درجة عظيمة، ونتج عنها ازدهار الخُط وفنونه الإبداعية. تلقّت كوريا واليابان فن صناعة الورق بكل لهفة نتيجة روابطهِا الثقافية بالصين (ك) اتضـح في حكاية غنجي)، أما جيران الصين من ناحية المية الغرب فكانو| يرون هذه المادة الكتابية الإعجازية، الـففيفة الرقيقة، ويشترونها ولكنهم لا يعرفون كيف يصنعونها. كان صنّاع الورق يقسمون يمينًا

ألا يفشوا السر. ولهذا لم يبرح سر صناعة الورق الأوساط الثقافية الصينية

على الأرجح أن قصة إفشاء هذا السر ليست حقيقية، ولكنها تُظهر الأهمية المعطاة لصناعة الورق، وكذلك الطريق الذي أوصل صن صناعة الورق إلى العرب. يقال إن نتل المعرفة هذا حدث عندما تلاقت الاقت الأوساط الثقافية
 التوسّع ناحية الشرق، عندما تلاحم الجييشان في يوليو عام 751 في معركة نهر طلاس الواقعة اليوم في كازاخستان.

تكمن أهمية مدينة طلاس في وقوعها على طريق الحرير الذي يربط الصين بفارس. أوقع العرب في هذه المعر كة هز يمة ساحقة بالصينيين بسبب هروب ومقتل عدد كبير من جنود الجيش الصيني اللني بلغ عشرة آلاف مقاتلك، وأسر بعضهـم ومن ضمنهم صنّاع ورق عحترفون. لا نعلم إن كان العرب قد استخر جوا السر من الأسرى بالقوة، وإن فعلوا فكيف ذلك؟ ولكن ما نعرفه هو أن السر في صناعة أفضل تقنية للكتابة صار بين أيدي العرب البارز نفوذهم. (نتج كذلك عن معركة نهر طلاس انحسار النفوذ البوذي
 المخطوطات المطبوعة في أواخر القرن التاسع عشر ).

طوّر العرب التقنية التي اكتسبوا معرفتها؛ فالورق الصيني يُصنع عادةٍ من ألياف شجر التوت ذي الأهمية الثقافية لدى الصينين نظرًا لأنه يغذي دود القز، لكن سُجر التوت لا ينمو بالجودة نفسها في العالم العربي، فكان من الضروري إيجاد بديل. توصّل العرب إلى حل مثالي: الحِرق البالية. كانوا يرققون الحرق ويعرضونها منها مادة يستعملونها أساسًا للورقـ وكا وكان اختراع هذا البديل من أهم نقاط

التحوّل في تاريخ الورق؛ لأنه أتاح له مغادرة أرض صنّاعه الأصليين في
 كان سر صناعة الورق معلومًا.

كانت سمرقند (في أوزبكستان اليوم) مركز صناعة الورق ولكن سرعان ما انتشرت الصناعة على طول طريق الحرير عبر فارس حتى

 واسعة، وسر عان ما اتضحت منافع الور الورق ففضّلوه على على بدائله، مثل ورق ورق
 بغداد إلى مركز صناعة الورق في العالم العربي، وأنشأ فيها سوق الـو الوريّ الورّاقين. وقصص ألف ليلة وليلة تتبع الطريق نفسه، من سمرقند إلى فارس، ثمّ إلى بغداد الرشيد.

كان الورق الفتيلة التي فجّرت حر اكَا من الكتابة والتأليف، مبشّرًا





 الورق البغدادي لما احتلّته بغداد من أهمية في الثقافة الكتابية.
طُرحت بعد ذلك مسألة مهمة في حينها: هل يستعمل الورق لكتابة المـة
 الشُخصية النافذة والتأثير البالغ - فقد نزل عليه القرآن منذ عام 610 من

الحقبة العامة، و كان يتلو ما يتلقاه على صحابته. ولكن بعض الصحابة أخذوا
 من الحقبة العامة. وكانوا يستعملون بادئ الأمر عُسُب النخيل والبردي وغيرهما من المواد. وعندما يكتمل نص ما فإن القصاصات المتفرقة يعاد كتابتها على ورق الرق وتجمع في أسفار مربوطة وبجلدة، كا كان المان المسيحيون يفعلون في الإمبراطورية الرومانية. وبهذا يعيد التاريخ نفسه ويأتي معلم آخر لم يكتب كلمة واحدة، ولكنه مع ذلك يكون المسؤول عن وضع نص مقدس جديد. وكحال النصوص المقدسة الأخرى أثار هذا النص أصولية نصية وصلت تبعاتها حتى عصرنا الحالي.

عندما وصل الورق إلى العالم العربي أدرك الكتبة الذين اعتا المتادوا استعهال
 القر آن لما لورق الرق من مكا لور النة رفيعة بين القراء والكتبة. ولكنهم استعملوا

 نفسها ذات التقدير العظيم لدى شعوب شرق آسيا)، وهذا ما أبرز أجمل الفنون الخْطّية التي ترتبط الآن بالثقافة العربية ونسخ القر آلن
ونظرًا لقلة تكلفة صناعة الورق، ولأن الور الورق قلّل تكلفة إنتاج الكتب، فقد كان مادة مثالية لكتابة الحكايات الشعبية مئل قصص ألف ليلة الـيلة وليلة التي نجحت في الازدهار في بيئها بشكل أفضل ألهـل من أي عمل أدبي آخر


 اسم أكبر داعم للورق في العالم العربي، هارون الرشيد، بصفته الحاكم في كثير

من حكاياتها.

تثّل أعظم أثر للورق في اليابان، فييا ابتكرته مؤلفة حكاية غنجي البارعة موراساكي شيكيبو، أما في العالم العربي فتمخضضت صناعة الما الورق


 شيوع الورق. ويبدو أن التغيرات في تقنيات الكتابة تيل إلى ألم أن يكون لما هـا هذا



 فإنها المستفيد الأعظم من أي تقنيات حديثة. التقنيات الكتابية يجعل عملية الكتابة أرخص، وبن وبذلك تضعف معايير دخول


 جديدًا شائقَا. وبفضل الورق صار الأدب أخف ثقَّاْ وأيسر حملًا من ذي قبل، حتى جعل ألف ليلة وليلة تشيع في دمشُق والقاهرة وإسطنبول.
أدخل توسّع دولة العرب كآّل من الورق وكتاب ألف ليلة وليلة إلى أوروبا، عندما احتلّ المسلمون جزءُا كبيرًا من إسبانيا و ونحن اليوم نعدّا الورق في الإنجليزية بكلمة (ream)، وهي كلمة استعارتها الإسبانية من الكلمة العربية رزمة. ومن هناك انسلّ الورق بخفة إلى أوروبا المسيحية؛ حيث الوي الاقى مقاومة في البداية من الكتبة الذين اعتادوا ورق الرق (كار واجه الورق
 هذه المقاومة طويُلا حين عرفت أوروبا المسيحية مزايا الورق، فخضعت

صقلية أولًا حيث نسبة السكان العرب فيها عالية، ومن ورائها شُل إيطالِا.




 بالسرقة منها بحرية تارة أو بالاقتباس تارةً أخرى ماتا كانا يِدان بين أينا أيديها.
 حتى إن الناس كانوا يتجمهرون حول متر جمها أنطوان غالان في الطرقات
 ترضيهم. لم تأسر تلك الحكايات بحبكاتها الخيالية قلوب المجميع ولكن المن شعبيتها جعلت من الصعب إيقافها. ثم وقع ما لم يكن في الحسبان: انتهت القصص التي في حوزة غالان. فنكر في ساعة عسرته عام 1709 ببطلته شهرزاد، وقرر أن عليه إيماد المزيد من القصص. ونـا وبدلا لا من المرأة الفارسية

 الإبداع خرجت قصص شهيرة، منها مثنٌ علاء الدين وعلي بابِاء التي لا يُعرف لما أصل عربي ولا عثلاني.

إن جميع النسخ الأولى من ألف ليلة وليلة، ومنها المخطوطة السورية وهي أطولها، مكتوبة على الورق ولكنها لم تكن مطبوعة، بل إنها بجيقًا منسوخة


 الصين. ربا) كان من أسباب هذا أن المطط العربي متصل الأحرفـ، وهـا وها ما ما

يجعل تشكيل الحرف الواحد على قالب الطباعة أمرًا أصعب. ومن الجدير
 أن يتلو قارئ النص الأصل أمام مجموعة من الكتبة، ثم يقوم كل واحد من من
 أعداد النسخ المنقولة عن نستخ من الأصل ـ بلغ من شُعبية ألف ليلة وليلة ألة أنها كانت تُنسخ باليد (وتتناقلها الألسن)، ولكنها مع ذلك ظلّت غالية، فكان


 هذه المجموعة القصصية (في حين صدرت أول نسخة مطبوعة من القرآن عام 1537 في البندقية).

وهذا ما يبعل العالم العربي حالة بحثية عظيمة للدراسة الآّار التحولية




 ألف ليلة وليلة على الترحال حول العالم.

إسطنبول أورهان باموق

إن كان من المستحيل تتبع أصل ألف ليلة وليلة، إن كان ذلك هدرًا للوقت والجهجد، فإنني قد قنعت بقياس تأثيرها فا في الأدباء المعاصرين. قررت

الذهاب إلى إسطنبول للقاء أورهان باموق الفائز مؤخرًا بجائزة نوبل، والذي تضـمّ رواياته موضوعات وشخصيات من تلك المجموعة القصصية ذائعة الصيت.

بمساعدة كريمة من بعض الأصدقاء التقيت بباموق في شقته بالقرب من حي تقسيم في إسطنبول. جرت على هذا الحمي إصلاحات وتطوير يليق بالطبقة الوسطى، وفيه خليط فاتن من المقاهي الحصرية ومتاجر البضائع




 إلى مقتل ملايين الأرمن الأتراك بنهاية الحرب العالمية الأولى. وقد رفعت الـككومة التركية ضده دعوى قضائية بتهمة (إمانة الموية التركية)، وتلقى

 باموق إلى إسطنبول ولكنه كان ملازمًا المذر . كانت شقته - التي يشير إليها كذلك بصفتها مكتبه رغم أنه عاش فيها ما يقارب ستة عشر عامُا على مضيق البو سفور وعلى مسجد بديع، وهذا كا يثير السخرية نظرّا لعلاقة باموق العدائية مع الإسلام.

تركّز أعمال باموق على الإمبراطورية العثهانية وتاريخها الحافل، فكنت أتوقع أن لألف ليلة وليلة مكانة خاصة لديه، لكنه باطنه بترنيمة تركية رتيبة
 تثّل العالم الإسلامي الحقيقي، وهي أقرب إلى تصوّرات غخيلة غالان للعالم

الإسلامي من أن تكون تصويرًا حقيقيًّا للواقع. ورغم أن باموق لم يصرّح بذلك ولكنني أظن أن القصص شائعة أكثر من الللازم، فهو يؤلف على منهج الرواية الأوروبية - لا سييا الرواية الروسية - كا ألوا أوضح في في وقت لاحي سلسلة محاضرات في هارفارد. والر جل معه حق؛ قصص حكور الا

تكسب الأديب عادةُ جائزة نوبل للأدبـ.
ومع ذلك فحتى أور هان باموق لم يستطع تفادي هذه المجموعة القصصية بالكلية. فعندما أشرت إليه أن شخصيات ونـئ ودوافع معروفة من من ألف ليلة
 ما إلى كتاباته.

أعتقد أن رد فعل باموق كان منطقيًّا إذا ما أخذنا في الاعتبار رحلة ألف




 يضيف إلى غخزونها، راضُخا لكثرة الطلب عليها من السوق؟

شّجّعني الحوار مع باموق على التجول في شوارع إسطنبول، فاتجهت نحو حي نيشان طاشي الراقي حيث نشأ باموق في عارة سكنية عُعرفت بار باسم الأسرة التي تملكها: شققى باموق (في سيرته الذاتية (إسطنبول)" يصف هـجرة الأسر ذات التوجهات الغربية من المجمّعات التقليدية إلى العمارات السكنية
 اللدين، وهو متجر يبيع كل شيء وقد ورد ذكره مرارًا في روايته (الكتاب الأسود1).

رواية الكتاب الأسود لباموق من الأدب البوليسي نوعًا ما، فأحداثها تدور حول اختفاءات غامضة وجريمتي قتل وقعت في متجر علاء الدين





كنت هناك مع بيلن قيور اق إحدى مساعدات باموق، وباولو أورتا الحبير

 الكتاب الأسود. كنا واقفين وأعناقنا مشرئبّة ننظر إلى الشُقة. كنت حائرًا في

 إسطنبول العادية وإسطنبول باموق، يتداخلان أو ربطا حتى يتناقضان.

في تلك اللحظة فاجأني خاطر أن السفر أمر عجيب، تلك الرغبة في
 كشف موقفنا ذاك عن سطوة الأدب. تُكّن باموق بطريقة ما أن يِوّل هذه
 سوف يدرك قاطنو ها يومًا ما أنهم ليسوا سكانًا عاديين من أهل إسطنبولن، وأنهم نُقلوا بفعل معجزة إلى جوف رواية عظيمة تضاهمي حكايات ألف ليلة وليلة.

## الفصل السابع

## غوتنبرغ ولوثُر وجمهورية الطباعة الجديدة

عام 1440 تقريبًا، ماينتس

كان يوهانس غنزفلايش ينتظر حج عام 1439 على أحر من المِمر. كل سبعة أعوام تعرض كاتدرائية إكس لا شابيل (آخن)، على الما الحدو المدود بين


 بها، ثم يضعها بكل حذر على منصة عرض خشبية. وعندما تمتلئ المنصة يكملونها في مسيرة مراسمية إلى المذبح. تتصدر المسيرة فرقة من العازفين،
 ويُنفخ بالبوق، وعندما تصل الذخائر إلى المذبح تُطلق رصاصن الاعة من مسدس. ما هذه إلا مقدمات للعرض الرئيس. تدق الأجراس نصف ساعة بلا تو قف ثم تصمت فجأة. بعد ذلك تُرفع كل ذخيرة عاليّا ليراها الجميمع، ثم توضع على قاشاش من القطيفة السوداء يصاحبها مئات الأبواق التي أحضر ها الححجاج معهم - وتعرف باسم أبواق إكس لا
 وهي: عباءة أم المخلّص بلونها الأبيض المصفّر، وملابس تقميط المخلّصّ

والقماش المسدل على جثُّان القديس يوحنا المعمدان بعد قطع رأسه، ومئزر المخلّص في ساعة وفاته. وتملك الكاتدرائية كذلك قطعة من الحبل الذي
 به على جسده وقت صلبه، وشظية من ذلك الصليب، وسنّين من أسنان الرسول القديس توما. وكذلك تدّعي الكنيسة حيازتها لعظم كتف مريم

المجدلية وعظمة ساقها.
كانت أعداد حجاج العصور الوسطى الذين يكتشدو ن لرؤية هذه الكنوز هائلة، تصل إلى عشرات الآلاف أو ربيا حتى مئة ألف عن وفدوا إلى هذه البلدة، متلهفين للنظر إلى الذخائر المقدسة. وحيث إن الكاتدرائية لا تسعهم
 احتالال كل مساحة شاغرة، ويعتلون سقف كل مبنى قريب منها؛ لينعموا


 هذه الذخائر يكفل له غفران كل ذنوبه. فلا عجب إذاً أن تلهّفوا ليكونوا قريبين منها.

لكن لا الذنائر ولا غفران الذنوب كان ما يشغل فكر غنز فلايش. كان
 مسافة بعيدة جدَّا، فلا يرون ولا يشُعرون ولا ينالون من عظمة الذا لا وقد وجدت إكس لا شابيل حلًّا لمذه المشكلة وهي أن يشتري الحـجاج تحفة صضيرة تمثّل الشخصيات المقدسة، مسبوكة من قصدير ولا يتعدى طوليا أربعة إنشات. عندما تُعرض الذخائر يرفع الحُجاج هنه التُه التحف لتنعكس عليها أشعة النور المنعكسة عن الذخائر . وكانت لبعض التحف مر آة صغيرة

ملتصقة بها لزيادة قوة الانعكاس، ولهذا سُمّيت (مرايا الحجاج") ونجحت
 المزار من الحصول على البركة منها.

تعاظم الطلب على هذه المرايا إلى درجة أن حدادي إكس لا شابيل الذين حصلت رابطتهم على حق احتكار صنع المرايا - لم يكونوا قادرين

 مرايا الحجاج، وهذا ما كان غنزفلايش يفكر به: أحس بأن في ذلك فـلك فرصة تجارية.

كان غنزفلايش يدرس هذه الفرصة وهو على بعد 170 ميلًا إلى



 غنزفلايش مهارات عملية منها سبك المعادن. لكنه لم يكن عضوّا في رابطة





أراد غوتنبرغ أن يستغل مهارته في صياغة المعادن لصناعة مرايا الحجاج وبعد سلسلة من التجارب والأخطاء، وبإعمال تجربته في سك النقود، استطاع أن يبتكر طريقة أفضل لصناعة تلك التحف تفوق في براعتها الطريقة

التقليدية التي تسبك المعادن باستع|ل الرمل، وهي طريقة مرهقة ونتائجها غير دقيقة. اخترع غوتنبرغ أداة سبك جديدة، و كان يعلم أنه يستطيع بعد ذلك إنتاج المرايا بكميات كبيرة وبجودة أفضل . وبالنظر إلى حجم الطلب بالسوق فإن الربح المتوقع بسبب هذه الميزة التقنية لا شك عظيم. ولكن لكي يبدأ الإنتاج فإنه يحتاج إلى أيدٍ عاملة ومواد أولية؛ أي أنه بحاجة إلى رأس مال. من أين يأتي به؟ كانت مدة إقامته في ستراسبورغ
 ابنة مواطن معروف. كان غوتنبرغ يودّ لو أنه ينسى تغاصيل تلك العلاقة المشؤومة والمحاكمة التي تلتها، خاصةً أنه شتم شاهنًا في أثنائها فغرّمّمته المدينة من فوره. واضطر إلى التزام الحنر في المستقبل لأنه لم يكن أصلُلا من

 مصاعب مالية فتو قفت عن دفع المبالغ إليه، لكن غوتنبرغ لم يسمح لـم بالإفلات بفعلتهم. وعندما زار ستراسبورغ أحد كتبة ماينتس الرسميين
 هذه الحادثة صفات غوتنبرغ الضرورية لإتام اختراعه: اللـزم والشُدّة، بل حتى التهور، في مواجهة من يقف في طريقه.

بعل مفاوضات طويلة بين ماينتس وستراسبورغ خضعت ماينتس ووافقت على دفع أموال المنحة، ولكن حتى مع تدفق المال من ماينتس كان غوتنبرغ يكتاج إلى تمويل إضافي. وعوضًا عن أن يستدين المال مباشرةً قرّر
 التقنية وتويلّا لرأس المال. ومع تعليق حق احتكار الرابطة في إنتاج المرايا يستطيع غوتنبرغ وشركاؤه صناعة المرايا وبيعها كا يشاؤواون. ولكن عيب

هذه الحرية هي أنهم مسؤولون تَامًا عن تجارتهم، ولا يتمتعون بالحماية التي

 غوتنبرغ جاهذا على تحقيقه من خلال كتابة عقود عمل كثيرة البنود. حينئ تفاجأ الناس بتأجيل مدينة إكس لا شابيل حج ذلك العام إلى العام المقبل، و السبب على الأرجح هو الطاعون الذي ظهر مرة ثانية في ذلك الجزء من أوروبا. اضطر غوتنبرغ وشر كاؤه إلى الانتظار عامًا آخر لجني الأرباح

 ليلقوا نظرة على الذخائر .

لم يخاطر غوتنبرغ بكل ما يملك لتمويل مشُروع صنع المرايا، فقد كان
 تقرر تأجيل الحج، وكان في حاجة إلى منحة ثانية من رأس المال من شر كائه،
 الأولى. وكان من الواضح من الطريقة التي نظّم بها غوتنبرغ علاقاته مع الشُركاء أنه يعدّ العدة لأمر عظيم. كل الـ ما كانوا يعرفونه هو أنه سوف يطبّ

الطريقة التي اخترعها لسبك مرايا الحجاج على صناعة الكتب.
أصبح عسسيرا على غوتنبرغ العمل في ستراسبورغ، فقرر الرجوع إلى

 جديدة، شراكة أكبر من التي عقدها في ستراسبورغ، مع مستشمر رئيس يفهم أهمية مشُروعه الجديد ويشارك برأس مال ضخر أمر. فوجد في يوهان فوست،

وهو أحد الأرستقراطيين الأغنياء، مولّا مستعدًّا للمر اهنة بأموال طائلة -


 حلّفهـم غوتنبرغ بالتزام السرية كشُف لمم الاختراع الذي سوف يغيّر العالم.

كيف يختر المخترعون؟

تغرينا فكرة أن الاختراع وليد عقل عبقري غيّر وحده العالم، ولكن

 ماينتس

تشُعر وأنت في ماينتس بأنها مدينة صغيرة وريفية تطغى فرانكفورت القريبة بحضور ها عليها، لكنها كانت يومًا مرتبطة بـخطوط التجارة البعيدة


 الطباعة في هذا الجزء من العالم

لم يكن لغوتنبرغ السبق في ابتكار فكرة استخدام أحرف متحر كة ونة و جمعها معًا لتكوين صفحة من نص يمكن طباعته. سبقه آخرون إلى ذلك كا سا سبقوه
 الخنشب ثم ختمها على الورق لنسخها، معروفة منذ زمن، وكانت تستعمل

لصناعة أوراق اللعب. ويمكن تطبيق ذلك على الكلمات وإن لم تكن الجودة
 سيئة النتشُ يضطر القارئ إلى فكّ ألغاز كللاتها بصعوبة.

جاءت تقنية الطباعة بالمكعبات المنُبية من الشُرق الأقصى عبر طريق

 أوروبا. وفي مايتس التي عُرفت بتجارتها مع البالاد البعيدة سمع غوتنبرغ

 حروف مفردة ثم جمعها تتشكيل المجمل. وفي بعض الأحيان ونيان كانت هذه
 والسبائك المعنية.

بغض النظر عما سمعه غوتنبرغ فإنه كان مقدمٌا على مشروع تتشابه

 متحف غوتنبرغ الذي أنشئ احتفاءً به بصفته غخترع الطباء الطباعة بالأحرف

 اختراع، أو تكييف لتتنيات ابتُكرت في مكان آن آنرا
لكن الخروجِ بالفكرة أمر وتطبيقها عمليًا أمر آخر. لم تسفر تقنيات
 شأن. فكان غوتنبرغ أول من أدرك ك فوائد رفع المستوى الإنتاجي، وأون أول من من عرف كيف يفعل ذلك. إن استطاع أن يطبع الكتب بأعداد كبيرة - كما فعل

بمرايا الحجاج - فإن مزايا تعديل تقنية الطباعة ستكون عظيمة.
وكي يتمكن غوتنبرغ من إنتاج الكتب على نطاق واسع، فينبغي أن يعيد النظر في كل خطوة من خطوات العملية. وكانت أولى الخططوات ورربا أهمها


 يجب نقش الحروف على سبيكة من خلائط معدنية تحتمل الاستعهال المتكرر. ويجب أن تكون جميعها بالحجم والطول نفسه لتكون متناسقة عند تنضيدها في سطر واحد.
ومن حسن حظ غوتنبرغ أن أحرف الأبجدية التي ينوي الطباعة بها


 لأن غوتنبرغ اكتشف عندما درس الكتب المخطوطة أن الكتبة الناسخون


 فتُجمع آلاف من هذه الحروف لتنضيد نص صفحة واحدة، وبعد طباعة الصفحة تُفرّق الحروف التي شكّلت جملها. ولكـن الطريقة الأكثر فعالية هي ترك التشكيلات الحرفية للصفحات كها هي دون تفكيك لتصحيح أي خطأ يُكتشف فيحا بعد في النص بكل يسر، فتُطبع الصفحة ذاتها مرة ثـانية. هذا يعني أن من الضروري وجود عدد كافٍ من الأحرف لتنضيد عدة صفـحات في آن واحد، وهذا ما يرفع عدد الأحرف إلى عشر ات ات الآلاف أو ربـا مئة

ألف حرف أو رمز أو علامة منفردة في قالبها. وهنا تأتي خبرة غوتنبرغ في إنتاج مرايا الحجاج على نطاق واسع لتقلب مفاهيم عملية الطباعة. اخترع غوتنبرغ أداة صبٌ يدوية تتيح لشخحص واحد أن يسبك ما يزيد على ألف حرف في اليوم الواحد. وبهذا فإن إنتاج الأحرف على نطاق واق واسع هو ما سمح بإنتاج الكتب على نطاق أوسع.
بعد تنضيد الصفحة تأتي عملية تحبيرها. كانت الأحبار العادية أكثر سيولة
 إلى طريقة لتتخين المبر، ولكن أصبح من العسير على الورق امتصاصه، فكان من الضروري تبليل الصفحات بحرص قبل التحبير. أدّت إضافة هذين التحسينين معا إلى ثاني أعظم إنجاز من إنتجازات غوتنبرغ؛ نظرُ الصرا لأن ورق الرقّ والورق الأوروبي (المصنوع من الخرق البالية كا تعلّمووا من العرب) كانا سميكين، بل أسمك بدرقات ورق الون الورق المستعمل في شُرق آسيا، فلم يكن كافيّا وضع الورقة على الأحرف لطباعتيان
 بكثرة في المنطقة المحيطة بهاينتس وهي آلة عصر النبيذ. فكان يضع الصـي الصفحة المنضودة من الأحرف المعدنية ووجهها إلى الأعلى تحت آلة العصر، ثـم يضغط الورق أو ورق الرق على الأحرف بقوة. كا صمّم إطارًا منفصحّا

 السلسلة من التحسينات إلى ابتكار جديد، وهو إنتاج الكتب ذات الـو الجودة العالية على نطاق واسع


تطعة منحوتة من الحنسب لمطبعة يدوية بدائية يرجع تاريخها إلى عام 1520 تقريبًا

بعد تطوير عملية الإنتاج طرح غوتنبرغ السؤال الأهم: ماذا سيطبع؟

 من بينها. كان غوتنبرغ قد تعلّم اللاتينية كغيره من المثقفين الأوروبيين، وكانت اللاتينية هي اللغة السائدة لدى الطبقات المين المتعلمة، ومع تأسيس جامعات جديدة كلها تتخذ اللاتينية لغةً للتعليم فيها فقد ازداد الطـئ الطلب

على كتب اللغة. كان أكثر كتب النحو اللاتيني رواجّا وهيمنةَ على السوق


 الصفحة، على قوالب خشبية ليطبعوا نستُا منا من الكتاب البتاب بتقنية الطباعة




 ناجحة، وظلّ كتاب دوناتس واحنَا ولا من أكثر الكتب طبا طباعةّ في العقود التالية، حتى وصل عدد طبعاتها إلى 260 طبعة بحلول عام 1500.

بينزا كان غوتنبرغ يعمل على إنتاج كتاب دونانتا مايتس أخبار صاعقة لم يصدّقها الناس في البداية، فقد سمعوا أن النـي الأتراك

 الذين يعيشُون من تجارة البضائع الواردة من البلاد البعيدة، ومنهم موّل
 التي تجلب التو ابل والابتكارات مثل الورق والطباعة من الشيرق اليّ بعد سقوط

القسطنطينية تساءل الناس أي مدينة ستليها: اليونان؟ البلقان؟ فبرص؟
دعت الكنيسة جميع الملوك والأباطرة المسيحيين لاسترجاع التسطنطينينة،
 ووعدت الجنود بالصفح عن كل ذنوبهم مقابل دفاعهم عن المسيحية.

كان حشد الجيش مكلفًا، فابتكرت الكنيسة وسيلة مفيدة لِمع الأموال، وأعلنت أن من لا يمكنه القتال بنفسه يمكنه المساهمة بأمواله، وسينال


 هذه الورقة إلى كاهن كنيستهم، فيقيم هذا مراسم حلّ التائب من آثامه،
 شخص ذي بصيرة في ذلك الزمان سيدرك أن الكنيسة سوف تبيع الكثير من هذه الصكوك.

سرعان ما أدرك غوتنبرغ هذه الفرصة التجارية المديدة. فالصكوك
 وترك خانات الاسم والتاريخ ونوع الغفران فارغة لتعبئتها باليد. استغلّ
 البابا نقو لا المامس للدفاع عن قبرص. وعقب هذا صـكا صكوك كثيرة. كان غوتنبرغ يعلم أن الكنيسة سوف تحتاج إلى مئات أو ربها آلاف الصكوركّ ويكّ

 ثالث وهي الأموال الورقية. وقد ذُهل ماركو بولو عني السحري الني يجعل الورق عديم القيمة مكافئًا للذهب. لم تكـن في أورئ أوربا أموال ورقية بعد، ولكن إصدار غوتنبرغ لصكوك الغفران ان بتلك الكميات الضخمة يكاد يكون أقرب شيء لطباعة المال.

$\sqrt{v}$









 Govis ofterixnuso p







Jupa

amie 3 In Oscucto

## 00 ente <br> 

## CO






## C)





صك غفران طبعه يوهانس غوتنبرغ عام 1454 سعيًا لتحصيل المال لمحاربة الأتراكُ
لم تكن طباعة صكوك الغفران هي الفرصة التجارية الوحيدة المتحصّلة
 الأتراك في قلوب المسيحيين، ولم يجد غوتنبرغ حرجّا في تسخير اختراعه

 - أو حتى البابا نفسه - للانضمام إلى القتال في أبيات مقفّاة. في الحقيقة إن معظم النصوص التي تولى غوتنبرغ طباعتها كانت لأجل الكنيسة. وبصفته - أحد أرستقراطيي ماينتس - وهي مدينة تحت سيطرة مطران الكاتدرائية فقد كان الأنسب لعرض أعال مطبعته على الكنيسة.

كلام الرب تكتبه أيدٍ غير بشرية

بين| غوتنبرغ يطبع كتاب النحو اللاتيني وصكوك الغفران ورسائله التحريضية كان كذلك يعمل على مشُروع آخر . كان يرمز إلى هذا المشُروع في عقود موظفيه وشر كائه بكل غموض بكلمة (اعمل الكتب"). كان غوتنبرغ يأمل بهذا المشُروع أن يطبّق تقنياته على أهم كتاب على مر العصور، الكتاب
 يكرر دون علم منه النمط ذاته الذي اتُتُع في شرق آتر آسيا، حيث استع استعملت
 ثانية أن نصًا مقدسًا وتأسيسيًا هو أول المتبنين لتقنيات الكتابة الحديثة.

كانت طباعة الإنجيل عند غوتنبرغ طموحا على مستوى جديد و وختلف،
 وكتيبات صغيرة مثل التقويم المناهض للأتراك، وكتا وكتاب النحو النـو اللاتيني القصير. لكن طباعة كتابَي العهدين القديم والملديد معًا سوف يصل إلى
 يستغرق إنتاج هذا الكتاب عقودًا طويلة. ينبغي له إذا رفع معدل الإنيا



 اخترعه هنري فورد في بدايات القرن العشرين.

خطر لغوتنبرغ أن السكان العاديين لن يستطيعوا تحمّل تكلفة هذا الكتاب الضخم الثمين، حتى إن كانوا أثرياء، فسوف تكون الشُريكة المستهدفة من

العملاء إذًا هي الكنائس وأديرة العبادة. وهذا يعني أنه ينبني طباعة الإنجيل في كتاب كبير بصفحات مطوية (folio) كما كانت الصفحة الكبيرة من ورق
 كبيرتان، على خلاف طيّها مرتين فتتتج عنها أربع صحائف (quarto)، أو طيها ثُلاث مرات فتتج عنها ثماني صحائف صغيرة (octavo). لن يستطيع أي راهب أو كاهن قراءة الإنجيل من منبره في الكنيسا الكيسة أو الدير
 لأن بإمكانه حشر سطور وأعمدة كثيرة على صفحاته الكبيرة. ولكن حتى
 طباعة ما يقارب ألف وثلائمائة صفحة للنسخة.

حجم الكتاب لم يكن التحدي الوحيد أمام غوتنبرغ، فهو يفكر في لمس أقدس النصوص وأعظمها قاطبةً. سوف يضطر إلى أن يثبت أن آلاته تستطيع إنتاج نسخة بجودة ودقة وإتقان وأناقة نسخ الإنجيل التيلي التي ينتجها كتبة مدرّبو ن على أعلى المعايير الحـرفية، وهم في الغالب
 إبداعًا. وكان غوتنبرغ يخطط لطباعة الإنجيل بلونين، مضيفُا الأمحر القاني،
 الميكانيكية تبدو أكثر شبهُا بالنسخة اليدوية.

اتضح لغوتنبرغ أن عملية الطباعة في هذا المشروع أصعب وأشدّ عناءُ
 الواحد في كل صفحة، بطباعة الأحرف في خطوتين مرةً بالأسود والأخرى
 عن فكرة الطباعة باللونين، وترك مساحة الحروف المبتورة فارغة لكي يـط

كاتب فيحا بعد النصوص بالـبر الأمتر بيده. ومن العناصر الأخرى المضافة بخط اليد الحروف الاستهلالية الموشاة في بداية كل فصل، والز الزاري المصوّرة التي تسمى (illuminations). كل ما كان يهم هو ألمور أن يكون للإنجيل المطبوع شكلُ النسخة المخطوطة باليد وملمسها. ولهذا السبب فضّل غوتنبرغ استع|ل ورق الرق المحضّر من جلود الميوانات بالطريقة التي طوّرها أمناء مكتبة بيرغامون.

سنحت لي الفرصة عندما كنت في زيارة لمتحف غوتنبرغ في ماينتس لتفحّص أحد الأناجيل التي طبعها غوتنبرغ، و كانت نسخة أقل ما توصف بأنها مذهلة، فصفحاتها الكبيرة والأحرف الغريبة والز الز خارف المانبر المتداخلة
 وعناية بيد الرهبان.

لكن في أعين معاصري غوتنبرغ كانت نسخه من الإنجيل غختلفة اختلاففًا عظيةًا. في نسخته ترى الأسطر منتظمة الحو اشي بدقة شديدة؛ لأن غوتنبرغ
 لم يبلغها ولا يطمح إلى بلوغها أعظم الخطاطين. صارت كل صل صفحة من من الإنجيل تتألف من عمودين مرصوفين بدقة هندسية فيه| النص بالأسود
 بتحقيقه مستوى من الدقة والاتساق الهندسي لم يمكن ليد أتقى الكهنة أن تحققه. بدأ غوتنبرغ مشُروعه وهو يأمل أن يماكي الإنجيل المطبوع شكل النسخ المخطوطة، فانتهى به الأمر أن تجاوز ذلك إتقانًا، ووضع معيارًا جديدّا تقاس به الكتب. فلم تكن الطباعة وسيلة لإنتاج الكتب على ألوس ألـع نطاق فحسب، بل إنها غيّرت شكل الكتاب، وفي هذا غلبت الآلة اليد
البشرية.

هذا الواقع الميكانيكي الجديد جرّ وراءه تبعات عديدة، ومنها المادة التي يُكتب عليها؛ فورق الرق مكلف رغم أنه فاخر، ولكي يُطبع الإنجيل عليه فسوف تُستهلك جلود أكثر من مئة عجل. ولكن الـن
 الورق باستخدام النواعير في نورنبرغ، وكا
 يقدّمها الإنجيل المطبوع البمديد قرر أن يرفع الإنتاج في الطباعة إلى 180 نسخة، مع طباعة معظم النسخ على الورق العادي لأن الإنتاج الواسع للكتب يستوجب ذلك.

بينها كان غوتنبرغ وشركاؤه يعملون بجد على مشرو ع الحا الإنجيل ظل




 رهبان صالحين. طباعة صكوك الغفران والكتيبات الرخيصة أمر مقبول،

 النبيذ، وباستبداله بالرهبان الكتبة آلات بلا عقل؟

لهذا اتخذ غوتنبرغ احترازاته، وكان أولها اختيار الترجمة. طبعًا سيخلق
 بالعبرية، وأن يسوع كان يتحدث الآلآرامية، ولكن اللغة الأصلية للعقيدة المسيحية كانت اليونانية (لأنها انتشر ت على يد الإسكندر إلى الشُرق الأدنى)،

وباليونانية حُفظ كلام يسوع كتابةً، ولكن بعد ذلك انتشرت المسيحية في
 والمديد إلى اللاتينية. وتولى مهمة الترجمة القديس جيروم الذي درس الـيس اللغة مع دوناتس. ونستخة القديس جيروم التي تُسمّى فولغاتا هي التي التي أصبحت الإنجيل المعترف به لدى المسيحيين في أوروبا. وقد تعرّضت ترجمة القديس
 النسخة التي اعتمدها غوتنبرغ؛ فالفولغاتا هي النسخة الرسمية المعتمدمدة والمقبولة لدى الكنيسة، ولن يخاطر غوتنبرغ بنفقات رأس مال مشُروعه في

ترجمة جديدة وغير بجرّبة.
إن كان القلق يساور غوتنبرغ حول رأي الكنيسة بإنجيله المطبوع ميكانيكا فقد أشغل ذهنه سدى؛ لأن الكنيسة أعجبت به أيها إعجاب،

 مقامرة غوتنبرغ في نقل غخر جات الطباعة من الأسو اق إلى الكنائس. وثمة سبب آخر دفع الكنيسة إلى قبول هذه التقنية الجلديدة بسرعة، فتقنية غوتنبرغ تعني تقليل الأخطاء غير المتناهية التي يقع فيها الناسخـون
 الكوزاني. درس نقو لاس في هايدلبرغ وبادوفا، ثم عاد إلى ألمانيا ليدرّس في في
 كان مفكرًا حاذقًا وأحد رجالات الكنيسة اللهـين، وقد وقد سافر إلى القسطنطينية

 ودية مع الإسلام، متعللا بأن القر آن متو افق مع العقيدة المسيحية.

ولكن إن كان نقولاس متفتح العقل فيما يخص علاقة الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية والإسلام، فإنه كان ينادي إلى اتباع الدقة في المارسات المات المسيحية
 في نُسْخ الإنجيل وفي شعائر العبادة. ومع انتقاله من كنيسة إلى كنيسة رأى أن كلمات الرب تختلف إلى حد التحريف الكامل بسبب أخططاء الكتبة التي



 الكتب التي ترشد الكهنة والرهبان في كيفية الصلاة وإقامة القدّاس الـاس - كانت بالمثل حافلة بالأخطاء، وهذا يعني أن كل كنيسة تقيم قداسها بالما بطريقة غتتلفة وبكلل|ت غختلفة.

دعا نقولاس الكوزاني لمواجهة هذا المحيط الهادر من الأخطاء بإصدار نسخ جديدة ورسمية ومصححة من الإنجيل والكتب الليتورجية، ولكن المن
 المستقبل؟ أيقن نقو لاس أن الإجابة هي اختراع غو المو تنبرغ. صصحيح أن المطابع كذلك معرضة للوقوع في الحطأ، ولكن تصحيح الأخطاء في هذه المالـالة أيسر بكثير. يمكن مراجعة كل صفحة وتصحيحيها بعناية فائقة، ولو حصل ألو

 سوف تكون كل النسخ المطبو عة عنها سليمة مشلها. لا يعني هذا أن العملية مضمونة، والدليل على ذلك عندما أخرجت مطبعة في إنجلترا نسخة من الـا الإنجيل تحث قارئها على ارتكاب الزنى لأنها حذفت عن غير عمد حرف
(الالا. ولكن إجمالَا سوف تتوقف الأخطاء التي يرتكبها الكتبة من البشر،
 الكتاب المقدّس. كأنما الكنيسة والطباعة قُدّر لملم المضي يدًا بيد.

مارتن لوثر: غضب عام إنجيلي
عام 1517 - فيتنبرغ

لم يدم هذا التحالف بين الكنيسة و الطباعة، فمن دون أن تدرك ك الكنيسة أو يتنبأ غوتنبرغ، حرّكا بتعاونها قوى سوف تغيّر الكنيسة من خلا ولا تلا تغيير دور
 قائمة على هذا النص المقدس، وأنها ستكون ضعيفيفة أمام التقنيات الكتابابية المديدة. ولم يتوقعا كذلك أن الشخص الذي سوف ئلو يستغل نتطة الضعف

 يستعمل الريشة والورق.


 إلى حياة الرهبنة الأوغسطينية، وكان يصبو إلى الجممع بين تجرّد الفلسفة
 لوثر دُعي إلى تدريس الحجج اللاهوتية في الأسرار المقدسة بجامعة فيتنبرغ. ومن فيتنبرغ بعث لوثر رسالة إلى أسقفه. كانت رسالة مكتوبة باليد

وباللاتينية، يسترعي فيها انتباه الأسقف إلى أحد موفدي الكنيسة الذي



 هذه الانتهاكات، وأنه سيضع حدًّا لها على الفور.

وضمّن باعث الرسالة فيها كذلك أطروحات كتبها عن صـكوك وك الغفران
 بيعها مقابل المال. وحوت الأطروحات أيضّا مساءلات عن الات الاعتراف

 تركيز الكاتب انصبّ على مسألة صكوك الغفران وضرورة اتخاذ قرار حيالها.

تطوّرت عملية إنتاج صكوك الغفران وبيعها منذ سقوط القسطنطينية وطرح غوتنبرغ لأول طبعة منها، فالتهديد التركي ما زان زال قائمّا ويتطلب دفعات تمويلية متجددة من المسيحيين للتصدي له. وجاء الختراء الـراع غوتنبرغ لحسن الحظ في الوقت المناسب لمضاعفة أعداد صكوك الغفران، حتى إن الكنيسة رأت أنه نعمة أرسلتها العناية السلماوية لتفيذ مقاصد الكنيسة.
 إحدى المرات طُعت 190,000 نسخة من صك واحد. خطرت لبعض المطابع فكرة ذكية وهي وضع صـكوك المك الغفران في الكتب كأنها فسيمة ربح، وأنشئ تنظيم دقيق ومتشعب لنشر هذه الصكوك، وُوُزيّعت كتيبات إرشادية (مطبوعة) عن أفضل طرق بيعها بحسب الإقليم، وقد وقع أحد هذه الكتيبات في يد لوثر فأجّج ذلك غضبه أكثر .

لكن أسقف ماينتس مشغول البال بأمور أخرى. كان قد استدان مبلغًا

 على بيع صكوك البابا بحيث تقسّم العائدات إلى نصفين؛ نصف للبابا واو الآخر لتسديد دينه لآل فوغر. فيربح المِميع ويستفيد: الأسقف يؤمّن منصبه

 قدر الإمكان. هذه الخطة المحبوكة ببراعة مهِّدة الآن بـا ينادي به لوثرُ
 بالرسالة، ولن يوقف طبعًا بيع صكوك الغفران.

لم يعلم لوثر بأنه يهدّد بتدخله هذه الصفقة التجارية الممتازة. كل ما فعله

 من المسائل، وعددها همس وتسعون أطرو حةه. والنشر في غُرف جامعته في
 في إعلان المناظرات، ولكن لا أحد حضر لمناظرة أطروحاته بسبب قلة اهتم|مهم بها على ما يبدو، حتى بعض الأصدقاء الذين بعث لوثر إليهم
 وأطرو حاته طريقًا مسدودًا.

وراء ذلك الصمت دارت أمور كثيرة في الحفاء. بعث الأسقف الأطروحات إلى شُريكه التجاري في روما ليساعده في مهادنة هذا المحرض أما أصدقاء لوثر فعوضًا عن الرد على دعوته للمناظرة اختا الـاروا الطريقة أخرى


أن هذه الأطروحات التي اعتنى لوثُر كثيرًا بصياغة مسائلها باللاتينية لم تكن

 متو افرة في بلدات كثيرة.
 الطباعة كانت غالبية المواد المطبوعة مستقاة من أعمال معروفة سلفًا مثل مثل كتاب النحو اللاتيني أو الإنجيل. في إيطاليا طبع من يُدعون بالمِينـئرين الإنسانيين المبهورين بالأدب الكاسلاسيكي اليوناني والروماني نصوص الأدب القديمة (حيث وصلت الطباعة في الوقت المناسب لحفظ الطوامِر

 ثُمة سوقًا وإن كانت صـغيرة تَرُوج فيها هذه المطبوعات اتِ

كان متمسكُا بأمله فَي إصلاح الكنيسة عبر القنوات الرسمات المِية، وبرفع الخطابات المكتوبة باليد إلى ذوي السلطة. كان يريد أن يناظر أطرو حاته

 ويتمكن من تسديد الدين لأسرة فوغر، ويموّل البابا ومشُروعه البِديد وهو كاتدر ائية القديس بطرس.

رفع لوثر قلمه مرة أخرى في وجه التجاهل، ولم يكتب هذه المرة بلم بلغة الللاهوت اللاتيني الصعبة، ولكن كتب خطبة ليضمن ذيوعها بين الناس. كانت خطبته التي تعارض صكوك وكا الغفران تعبر عن أفكاره مباشرةٍ وبسلاسة، صاغها ليقنع جمهوره ويؤجج الغضب في قلوبهم ضد تلك

الانتهاكات المتفشية. تذكر لوثر ما حصل لأطروحاته فلم يكتف بإلقاء هذه الموعظة بل قرر طباعتها، وربا جاء قراره مرا متأخرًا كا كانت الموعظة مكتوبا
 الراهب الزاهد الذي لم ينبهر بعالم الطباعة العصري - يعرف كيف يطلق العنان للسانه بفصاحة.

كانت موعظة صكوكك الغفران البداية. أدرك بعدها لوثر شيئًا فشيئًا أيّ سلاح تثثله الطباعة لكاتب مثله لا يملك سلطة مؤسسية ولكن يكوز على

 بالستّائم، ودائم) ما كان ينظم جملا حادة سديدة بلغة العوام من الناس. كان أسلوبه مثاليًّا للطباعة، فنفدت الطبعات وطُلبت جـدا جديدة، وتلتها طبعات كثيرة حتى تجاوزت العشرين طبعة في مدن متفر قة. كا كانت الطباعة الوقود الذي سعّر نيران صكوك الغفران، كانت كذلك وقود السجال الذي يقوّضها. تجاوزت أعداد طبعات نصوص لوثر أي نص آنر يسبر يسبه، كانت كتاباته متو افرة بمئات آلاف النسخ. دشّن لوثر عن غير عمد عصر السجال الشعبي، العصر الذي ينشر فيه مؤلف واحد باسمه الصريح، العصر الذي





 فاعلين لو كان بمعدور هـم المِمع بين تعاليمّ يسوع والطباعة؟

قد يكون لوثُر فعلّا عنيدًا - وهذا ما جعله يتمسك بمو قفه حينا تَجاهل
 يفعله. كان يتعلم كيف يتعامل مع عالم الطباعة الجديد من خلال المال احتراف فن
 مستجدات الطباعة، وأن الطباعة المنشورة ليست فقط وسيلة لنشر الصكوك




 كان واضعًا أن الكنيسة بدأت تخسر هذه المعر كة. في ذلك العالم المديد الذي
 تّعّي أنك تتكلم بلسان الرب، كل ما يهم هو مهارتك في التأليف، وهن وها ونا هو
 أقضّت مضجعه تلك الانتهاكات الكنسية، الذي أخلذ يتعلم كيف يِّاطب


 نجم من نجوم صناعة الطباعة الحديثة، وأستاذ الخطاب السجالي المالي المطبوع. عندما أدركت الكنيسة أنها لن تغلب لوثر في صنعته لجأت إلى تكتيك قديم؛ بعد أعوام معدودة من نسُر أطرو حات لوث



بمجلدات الشر ائع الكنسية التي تهدد الكنيسة بناءُ على بنودها بالحكم عليه بالحرمان الكنسي، ثـم دنا بنفسه من النار وألقى فيها بحر الـي البابوي الذي يطالب بتراجعه عن أطروحاته. سمعه المحيطون في ذلك اليوم يقول: إن العرش البابوي يستحق الحرق كذلك.
 لا يمكن لـرق الكتب بجابهة طوفان الطباعة التي صار لوثر خر خبريرًا في توجيهه

 الطبعات إلى السوق. في دنيا الطباعة الجلديدة كان الورق أقوى من النار. وكأنما أراد لوثر أن يثبت ذلك فقد وثّقَ حادثة حرق الكتب كتابةً ودفعها إلى المطبعة. كان لوثر يردد دائُا أن الطباعة من أعظم أنعام الإله، وكا وكان يرى نفسه مندوب الطباعة الوفي.

إن كان أسقف ماينتس بدأ يفقد ثقته بـا يُطبع فقد كان يعزّي نفسه بوجود الإنجيل اللاتيني، أعظم ما تفتّق عنه ذهن غو غوتنبرغ وا والمطبوع هنا في مدينته. بغضل غوتنبرغ زاد عدد طبعات الإنجيل وانتخفضت أسعار السارها وتقلّصت أححجامها، حتى إن الر اهب أو القس الواحد يملك نسخة خالصة له وحده، غالبٌا ما كانت مطوية في ثماني صحائف أو اثنتي عشرة صحيفة

 من الأخطاء والمفاسد. لا شك أن انتشار الإنجيل وتأثيره قد تضاعف، وتضاعفت معه سطوة الكنيسة وقوتها.

عندما انخرط لوثر في الر هبنة تلقى نسخة من الإنجيل اللاتيني الفولغاتا ليتعهدها بالدراسة، وبين يدي لوثر تحوّلت الفولغاتا إلى سيفه الصريمـ كان

خطاب لوثر للأسقف وحججه المناهضة لصكوك الغفران وأطروحاته المعادية للسلطة البابوية كلها نابعة من دراسته المتمعنة لتلك النسـخة من الإنجيل. وبعد دراسة هذه النسخة أعلن لوئر بيقين تام أن الكتا
 للما في الإنجيل. تلك النسخة المطبوعة من الإنجيل كانت مصدر إلهامه، وصيحته للحرب. كان يهتف بتهذيب باللاتينية: (اسولا سكريبتورا)؛ أي أن الكتاب المقدس وحده هو السلطة التي يكني رأسه لما. أروني آيات من

 عالم الطباعة الحديث.

عند الأخذ بعين الاعتبار تمسّك لوثر بالكتاب المقدس وحده والنجا ولنجاح الذي حصدته كتاباته المطبوعة كان من الطبيعي أن يأتي وقتٌ يقرن ونـي فيه بين
 كتاباته، وهذا ما اضطرّه إلى اللواذ لدى ألحد مناصريه اتّقاء شر أعوان البا البابا. اعتكف لوثر في قلعة فر تبرغ وكرّس وقته لأمر في غاية الأهمية: إصدار إنجيل يفهمه عامة الناس. ولم يكن أول من فعل ذلك، فقّد طُرحت ألمت في الأسواق خلال العقود الماضية أكثر من اثنتي عشرة نستخة ألمانية من الإنجيل، وكثير منها نسخ جزئية غير مكتملة، ولكن لم تلق أي منها نجاحِا كبيرًا، فقر ر لوثر
 استطاع أن يقدّم لأتباعه إنجيلًا مكتوبَا بألمانية يسيرة فصيحة، ويعممه بينهم بفضل الطباعة، فسوف يصيب الكنيسة في مقتل.

هذه العزلة الاختيارية التي فرضها لوثر على نفسه منحته وقتا كافيَا لينشغل بتنفيذ ما اعتزمه، فكانت النتيجة أن ترجم العهد الجمديد في أحد

عشر أسبوعًا، ثم أتبعه بالعهد القديم. وعندما طُبع هذا الإنجيل تضاءلت

 اللاتيني حاز عصا السبق بصفته أول كتاب مطبوع طباعة حانـة حديثة، ولكنه
 يصبو إليه هو تلبية احتياج موجود ومحدود في السوق، وهو تلمئ توفير أناجيل

 ستين عامًا على اختراعها أن تقلب موازين الثقافة من ناحيتين: كيف تُقرأ الكتب؟ ومن يقرؤها؟

صار إنجيل لونر النموذج المحتذى به في ترجمات الإنجيل الأخرى. وكثير منها واجه الرقابة الكنسية التي طبعت إثر ذلك (دليلي الكتب المحر المحرمة"
 وفي الوقت نفسه تقريبًا أنشئت أول مطبعة في الفاتيكانان، في ظل محاولاتاتها لفرض الرقابة المُـدّدة على المطابع.
لكن تظل الرقابة عاجزة أمام هذا العملاق المكتسح وهو الطباعة، وأبلغ
 طويل وقبل اختراع الطباعة قانون يُظر الترجمات غير المصرّح بها للإنجيل،




للغة الألمانية.
كان في لندن سبع مطابع فقط، ومعظمها خاضعة لرقابة التاج المُددة،،

وهذا سافر تيندال إلى ألمانيا وقضى وقتًا في فيتنبرغ مدينة لوثر. وفي مدينة فورمز وجد تيندال صاحب طابِّا وافق على طباعة إنجيله الإنجا وليّليزي وتهريبه إلم لندن.

ذلك الطابع كان بيتر شوفر، ابن الكاتب الذي يكمل الاسم نفسه،


 خلق الرب للكون باللغة الإنجليزية، ذلك النص الإني الإنجيلي الذي الني استمدّ

 الوجود البشُري كاملأ.
ولّدت الملانات حول الطباعة اختلافات في نواح كثيرة، أفضت إلى

 بالسلطة البابوية. بدأ نسيج المسيحية بالتمزق.

## ***

لم يسعني في نهاية مسعاي البحثي، وبعد أن عدت إلى مايتس بجددًا، إلا



 بين ماينتس وبلاد بعيدة وأنكار جديدة، كفكرة الطباعة. أما الكاتدرائية

يتجلى من هنا درس عظيم عن الابتكار: غالبِّا ما تكون الاختراعات نتيجة تطورات مستقلة تتحد فجأة في خطوطها، وأولئك الذين نسميهم غخترعين هم أناس لاحظوا التقاء الحططوط قبل أي أحد آخر . وقصة غوتنبرغ
 قرّاء النصوص وأهداف قر اءتهم لها أثر أعمق في المجتمعات المورات المستندة ثقافتها إلى نصوص مقدسة. وهذا درس مهم لنا في بداية القرن الحادي والعشُرين؛

 قبضة الكنيسة، فالطباعة كذلك هي التي نفخت الروّ الروح في نموذي للأصولية النصية، مطالبةُ قراءها أن يَيوا وفقًا لقواعد سنّها نصٌّ من غابر الأزمان.

هل ستحفّز ثورتنا الكتابية تأويلات أصولية للنصوص المقدسة؟ هل ستساهم في إضعاف مكانة المؤسسات المتحكمة في هذه النصوص

وتقويضها؟
في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 2016 سافر البابا فرانسيس إلى لوند
 بادرة من المصالحة المسكونية. ربا تكون هذه علاء علامة على أن الانقسام الذي أثاره غوتنبرغ ولوثر بدأ يتضاءل في عصر الإنترنت.

## الفصل الثامن

## بوبول فوه وئقافة المايا: تاريخ أدبي ثَانٍ مستقل

> فخُّ وكتاب

عام 1532، بيرو

كان الجنود الإسبان كامنين بالانتظار طوال اليوم، زادهم قليلُ وفرصهم أقل، مرتعبين ومتعبين بعد رحلة بحرية طويلة على طول ساحل بنما إلى



 منهم، وأنه دعا الإسبان ليبيتو ا الليلة هنا في هذه البلدة ليقابلوا جليا جلالته غدًا. قرّر قائد الإسبان فرانسيسكو بيثارّو صباح اليوم التالي أن يخاطر بكل شيء لأجل هذه الفرصة اليتيمة. فقسم المشاة البالغ عددهم 106 والفرسان 102 المان
 بميدان البلدة. ولأن المنود كان يذعرون من مرأى الخيول أمر بتعليق

 ينطلق الجميع نحو أتاوالبا ويأسرونه.

وبين) هؤ لاء قابعون في الانتظار أقبل رسول يبلغهم أن أتاوالبا عدل عن

 بيثارّو يائسًا أحد أتباعه يكرر الدعوة للإمبراطور للزيارة اليوم بكل تودد وإجلال. ولكن لم يمدث شيء.


 ملك عظيم. ما هي إلا لحظات حتى دخلت الحا الـاشية إلى الميدان وأنزل
 أسلحتهم القوية؛ سيوف مصنوعة من أفضل فولاذ لاذ في طليطلة، وأقوا واس واس مستعرضة سريعة القذف سديدة الضرب، وبنادق تثير الرعب - وإن كانت
 مدرعة تحمل على ظهور ها الفرسان الإسبان، وليس لها من نظير سوى اللامـا
 أمريكا البلنوبية إلا أنه عديم الفائدة تمامٌا وقت الحربا وبا والأدهى من ذلك


 ور جاله يقوّضون دعائم حضـارة متهالكة تتعرض لهجوم ساحقى.

كان للإسبان كذلك سلاح آخر لم يلفت الأنظار كيّرُا'، ربـا لصغر حجمه
 وُضع في قلب الفخ الذي نصبه بيـّارّو لأتاوالبا. لم يشهره بيثّارّو بنغسه، بل

أرسل خبيرًا، و كان راهبًا دومينيكيًّا اسمه فالفيردي، ليضعه أمام الإمبراطور
مباشرة.
رأى أتاوالبا الراهب مقبُلْ نحوه، وفهم من خلال مترجم أن هذا
 لما فرغ القشتالي من الحديث رفع شيئًا مربعًا تبيّن فيها بعد أنه كتاباب، واذّعى

أنه يحوي صوت ربه.
يروي بعض من حضروا المشهد أن أتاوالبا تناول الكتاب وقلّبه دون
 بفظاظة. قلّب إمبر اطور الإنكا الكتاب يمنة ويسرة حتى استى استطاع أن يفتحه، ولكن بعد أن رأى صفحاته الكثيرة اغتاظ فرماه. شهود آخرون يقولون إنه قرّب الكتاب إلى أذنه ليسمع صوت هـا هذا الرب الإسباني، وعندما لم يصدر


 كانو | يكهلون الكتابة.

ما إن استقر الكتاب على الأرض حتى أشار الر اهب إلى بييّارّو بإشارة
 ولكن مع عدو الميول وقعقعة أجر اسها، وطلقات نيران المدافع، وصلصلة
 من المقاومة طويَّا. ذُبح الر جال وأُسر الملك.
إن لقاء فالفيردي بأتاو البا يعد انتصارًا. كان الكتاب الذي حمله إنجيلُا، أو على الأرجح كتاب قدّاس؛ وهو كتاب موجز مطبوع بحجم صغير يصلح للأسفار، ويكوي بجموعة من المزامير ومقتطفات من الإنجيل لإقامة

القدّاس بحسب التقويم المسيحي. هذا الكتاب، هذا الشيء الذي لم يفهمه عقل أتاوالبا، كان نتاج آلاف الأعوام من الابتكار، يميمع ما بين اختراع الكتابة في بلاد الرافدين، والأبجدية في اليونان، والورق في الصين، وتجليد

 في أوروبا، غخرجةً طبعات لا تنفد من الأناجيل وكتب القد القداس بأحسجام صغيرة ثمانيَّة القطع، بالتزامن مع غزو العالم الجمديد.

تتوافر لدينا روايات كثيرة عن ذلك اللقاء لأن كثيرين من شهلوه كتبوا
 ذكرياته على كاتب من أعراق غختلطة. ولكن أكثر رواية لمذا الحدث نفتقدها
 اليوم. والحفيقة أننا لا نملك أي كتابة بيده على الإطلاق، حتى العقد بينه وبين مستئمري هملته لتجهيز أسطوله لا يكمل توقيعه؛ لأن بيثارّو لم يكن يعرف كيف يكتب اسمه. كان بيثارّو أميًّا كغر يمه أتاوالبا.

## معركة الكتب

عام 1519، يوكاتان

تكررت مشاهد متشابهة كثيرة في غزو العالم الجلديد: قلة من الأوروبيين المدجّجين بالسلاح، يصحبهم الجلدري الذي نشروه دون قصد، يستغلون تأجّج الحروب الأهلية والانقسامات بين الشعوب الأصليّا بلية، فيصبحون أسيادًا على أمم تفوق أعدادها عددهم . وإن أمعنت النظر بالصورة فغالبّا

في عام 1519، أي قبل أربعة عشر عامٌا، أبحر إرنان كورتيس قريب بيثارّو من اللدرجة الثانية من كوبا لاستكشاف البر الرئيس الذي كانوا

 كلمة عحرّفة عن لغة المايا تعني (اكلامه غريب")، وهي العبارة التي كان يرددها الماياويون الذين التقوا بالإسبان مرارًا.

ظل السكان الأصليون يرددون على أسماع هؤلاء الأوروبيين كلمة بلدت
 في هذه الأرض، وقد يكون ناجيًا من السفينة التي يعرف كورتيس أنها

 يكمل رجالًا من السكان الأصليين، وعندما عرّف أحدنه
 قاله أغيلار بعد ذلك: (أليس اليوم الأربعاء؟".

تبيّن فيها بعد أن أغيلار راهب من الرهبان الفرنسيسكان، وأنه في الأعوام
 معه، وكان شبييا بذاك الذي رفعه فالفيردي، وهذا ما جعله يكسب الأيام بدقة.

لم يكن أغيلار الناجي الوحيد من السفينة الغارقة، فقد نجا معه غونتالو
 إسبانيا. علم كورتيس أن غيرّيرو اتخذ زوجة من المايا وتطبّع بطبع السكان

الأصليين، فأطال شعره ووشم جلده وثقب أنفه. لم يكن يرغب في الانضهام


 غريبة؛ فكتاب القداس الذي تمسّك به أغيلار حال دون أن ين ينغمس في الثقافـة الجديدة. ما حدث بعد ذلك أن كورتيس بعد لقائه أغيلار عيّنه ترجمانًا له، وظل أغيلار معه طو ال غزوته على المكسيك.

حصل كورتيس على شيء آخر في غارته الأولى على يو كاتان: كتابين من كتب المايا. بعث بهط إلى ملك إسبانيا في أول شحتن يرسلها من المكاسب، وتلك كانت الرشوة الأهم التي ستقوي شو كته أمام أنداده في وطنها يله وتد ألدعم حجته أمام رؤسائه بعد أن تجاهل أوامرهم باندفاعـي المه المتهور لاستكشاف البر الرئيس. ما كانت للكتابين أهمية عظيمة، فالذهب أهم أهم بكثير، الذهب الحالص الذي يمكن أن يذاب فيملأ المزنة الملكية، أو التهايثل الذهيل الذهبية
 الإسبان وجدوا في المايا شعبًا يعرف الكتابة.

وبخالف بيثارّو، كان كورتيس يجيد الكتابة، بل كان في الحقيقة بارعًا فيها. حتى إن بلاغته في الرسائل المبعوثة إلى البلاط الإلـا بالاستكشاف نجحت في إلانة جانب الملك. لكن كورتيس لم الم ينبهر كثيرًا بكتابات المايا، وربا كان السبب أنه قارن كل شيء إلاء رآه بأوروبا وآسيا. كانت كل حضارة مبكرة انبثقت في أوراسيا، من الصين إلى الشُرق المّ الأدنى، قد اتصلت بعضها ببعض على نحو ما. فكتلة اليابس الضخمة الممتدة من الشرق إلى الغرب، التي تتشارك في نطاق مناخي متشابه، أتاحت انتيا انتشار المحاصيل المحروثة وانتقال الحيوانات المستأنسة من ثقافة إلى أخرى، في

شبكة تبادل متدة بطول القارة وعرضها. ولمذا فإن من المحتمل، بل من

 وربا تكون بلغت الصين حتى. يمكنتا أن نتصور أن الكتابة - والأدب الذي صاحبها - جاءت وليدة ضربة حظ واحدة.

لكننا نعلم ما لم يعلمه كورتيس في حينها، وهو أن الأمريكتين لم تكونا على اتصال بأوراسيا قط. ومن جملة الأنهاط الملحوظة في قصة الكتابة أجد
 من أهم الإبداعات الإنسانية، مرتين.

كنت حتى الآن أقتفي آثار اختراع واحد للكتابة في بلاد الرافدين، وهو
 القصص، وبعد ذلك جُعت تلك القصص في نصوص مستفيضة اكتسب بعضها صفة الكتب المقدسة، ومن ثم حلّت التقنيات المتطورة، كالورق
 من شعوب الأمريكتين التي اخترعت أنظمة كتابية أقل شهرةً) يتسنى لنا الآن مقارنة قصة الأدب التي تتبعناها حتى الآن بتاريخ نـانِ مستقل تامامًا. ومن العجيب أن قليلْ من الاهتهام قد صُرف لثقافة الأدب والكتابتابة
 إلا في الخمسين سنة الماضية، بجهود مشتركة بين لغويين روس وأمريكيين
 عن أفكار وبعضِها يمثل مزيجًا من الأصوات. لم تُفك كل رمّ رموز كتابة الما المايا
 سبيّا مشابها لذاك الذي اتخذه التاريخ الأدبي في أوروبا وآسيا؟

دياغو دي لاندا هو رائد دراسات نقوش المايا. ولد لاندا عام 1524 في سيفوينتيس في قلب إسبانيا، وكانت بلدة تضّم جالية من المسلمين المتنصرين
 سلك الرهبان الفرنسيسكان، وقرر عندما بلغ الرابعة والعشرين أن يقذف

 إنقاذ أرواح المايا، وأداته في ذلك كتاب قداس (مطبوع).

أدرك لاندا عند وصوله إلى يوكاتان أنه أمام حضارة عريقة، فأثارت اهتحامه وشرع في تدوين مشاهداته، فأخرج سجلُّا يصف فيه المنطقة قبل الغزو الإسباني وبعده، وظل هذا الكتاب المصدر الأساس للمعلومات عن ثُقافة المايا. كان يصف بتفاخر المالك المِديد إنجازات المايا الثقافية، ومدنهم وأهراماتهم العظيمة التي هُجر كثير منها بُعيد وصول المِّ الإسبان؛
 كان لايارد وغيره من منقبي الحضارات البائدة ومستكتئفيها، وكذلك كان لاندا مثلهم مدمرًا للحضارة التي يدرسها؛ لألنه أتى إلى العالم الملديد مع قوة غازية. مشاهداته المدونة هي مصدرنا الأساس للمعلومات، ولحـا ولكنها تكلّفت ثُمنًا باهظًا.

تقرّب لاندا من المايا ليفهم ثقافتهم وتاريخهم الغامض، ووطّد أواصر الصداقة مع أحد رجالهم وهو ناتشي كوكوم، وكان موفقًا في اختياره. كان
 في يو كاتان. كان كوكوم مطلعُا على جميع نواحي الثمافة والمنظومة المُجتمعية
 سبيل المثال أن المايا لم يبتكروا نظامًا كتابيًّا فحسب، بل بل كذلك انـكا اخترعوا

الكثير من تقنيات الكتابة الأخرى التي أثارت عجب إمبراطور الإنكا عندما واجهه بها بيثازّو. عرض كو كوم كتب المايا على لاندا، فدرسها هنا هـا بـا بعناية
 فارق واحد؛ كانت الصفحات مربوطة من كلا الجانبين والورقة مطوية بشكل الأكورديون، بخلاف شـكل الكتاب الذي الذي نعرفه المربوط من جانب واحد ومفتوح من الجانب الآخر . كانت الكتب تحظى بمقام عال ولا تلا

إلا أقوى القبائل، مثل قبيلة كوكوم.
لا يمكن للكتب أن تو جد دون مادة مناسبة للكتابة، وقد اخترع المايا ذلك أيضًا. في أوراسيا، استغرق وصول الورق الصيني إلى النشرق الأدنى أكثر من ألف عام، ثم مئات الأعوام بعد ذلك ليصل إلى إسبانيا، قبيل انطلاق الـو الإسبان بكتبهم الور قية إلى العالم الجلديد. صنع الما المايا مادة كتابة مر ادفة للور بنقع للاء الأشَجار في عحلول مضي، ثم طرقه حتى يصير صفائحَ تم تُّصق العديد من الصفائح ببعض، وتُغطى بكربونات الكالسيوم لِيمنحها لمعانًا
 تُحظ داخل قواقع بحرية، وأما الكتب فكانت أحيانًا تُجلد من الخلارج بقطع من الحنـب أو جلد اليغور المطعّم بالزينة. ولم تنتشر كتابة المايا ولا ورقهم ولا كتبهم إلى جنوب أمريكا وشهالها؛ لأن الانتقال على محور شلمالي-جنوبي، وقطع أقالِم مناخية مختلفة وتضاريس وعرة وشاقة أصعب بكثير من التنقل

بخط جانبي على محور شرقي-غربي، كحا حدث في أور اسيا.
أدى تعقيد نظام كتابة المايا إلى بزوغ طبقة من الكتبة الذين تقلّدوا منصب
 والأجانب من تعلم الكتابة مشلهم. لدينا إذًا نظام كتابي خَلَقَ طبقة نتخبوية من الكتبة، وازدادت أنشططتهم حصريةً وأهمية بابتكار الورق ونوع من

السِّفر المجلد على شكل أكورديون. يبدو حتى الآن أن التاريخ حقًّا يعيد نفسه. ولكن فيم استعملت هذه الكتب؟ هل هل دوّن بعض الكتبة القصص المص وجمعوها في نصوص تأسيسية شاملة، كتلك التي جلبها معهم الإسبان إلى العالم الجديد؟

ترتبط كتب المايا ارتباطًا ويُيقًا بِعِم المايا في ("حساب السنين والشُهور
 في أذهان الناس بذلك الشُعب. كان تقويم المايا نظامًا متشعبّا، أو بالأحرى 11 الأح جمموعة من الأنظمة المتقاطعة، ويبدأ من 11 أغسطس 3114 قبل الحقبة
 الدورة الثانية المؤلفة من 5126 سنة من دورات تقويم المايا. (في عام 2012 ظن بعض الناس أن نهاية الدورة تعني نهاية العالم، ولكن تبين بالطبع أن هذه بجرد قراءة خاطئة للتقاويم الماياوية).
كانت تقاويم المايا إنجازًا حضاريَّا فريتًا، ومرتبطة ارتباطًا ويُيقًا بالدين،
 باع عقودهم وتجارتهم كحا نفعل نحن بتقويمنا)، (اكم) نفعل نحن بتقويمنا) . ..


 عندما رفع النص بصفته شيئًا مقدسًا تكرر هنا كذلكا ونـا ونـا مرّ التاريخ الأدبي للمايا حتى الآن بمراحل تطورية مشابهة للحضارات الأخرى، بو جود نخبة من الكتبة الذين يسيطرون على الكتب المقدسة.

احتفال (أوتو دا في) العظيم عام 1562

يظل سؤال واحد بلا إجابة، وهو في الحقيقة أهم سؤال: هل أنشأ المايا تقاويمهم وفق قصص مقدسة أو نصوص تأسيسية؟ لم أستطع هنا الاستناد إلى مشاهدات لاندا لأن دراسته لـضارة المايا تعرضت لا لانقطاع بسبب وقوع أزمة أخرجـت لاندا المدمّر الذي بداخله. في ربيع عام 1562 عثر فتى من المايا على كهف بقرب قرية ماني يكتوي على أصنام و جماجم بشُرية، وهذا
 التي حسبها عظيمة ما هي إلا بجتمع بربري.
هاج لاندا وغضب، وعزم على قمع هذه المارسات السرية، فدشّن عهذًا من الاعتقالات الجلماعية وعمليات التعذيب التي دامت ثلاثة أشهر ـ و وكانت طريقته المفضلة في التعذيب هي تعليق الشخص من يديه وانتزاع الاعترافات بالقوة، ثم تنفيذ العقوبات الأليمة بحسب الاعتراف. ظلت مشكرئلة واحدة تتكرر وهي أن الجسد المعذّب بعد تعذيبه لا يبقى عليه جلد كاف لتنفيذ العقوبة؛ وهي الضرب بالسوط. تعرّض 4500 ضحية للتعذيب على لـى يد لاندا، 158 منهم لقوا مصرعهم و13 على الأقل اختاروا الانتحار . حتى المايا المشهورون بسفك دماء أعدائهم دون تردد صعقوا، كان أسلوبهم في القتل - وهو انتزاع قلب الشخصص من جو فه - أسرع موتًا وأقل وحشية مما رأوه.

لم تقل صدمة لاندا عن صدمة المايا. كان يتعجب من الكالام الذي يفلت من بين صرخات ضحاياه المعذبين عن عبادتهم لآلتهم السابقة خفيةً. حتى صـى صاحبه ودليله ناتشي كو كوم الذي عُمّد وغيّر اسمه إلى دون خوان كو كو كوم

شـجّع إقامة بعض تلك المارسات. ظلت عبادة الآلهة السابقة قائمة سرًا تحت غلالة واهية من عبادة المسيحية. ذهبت كل جهود لاندا في تنصير المايا أدراج

استتج لاندا من ذلك أمرًا مؤكدًا: لا بد من اقتلاع ثقافة المايا من

 من كتب المايا، وهو الذي كرّس وقته وجهـده أكت أكثر من أي إسباني آخر لتعلم


 جمعها لاندا كلها، تلك الكتب القيّمة اللصنوعة باليد التي لطاللا تفحّصها
 في تلك النصوص . وعندئذ أقام احتفال أوتو دا دا في ("رسوم الإيلان")) في عام
 يلتهم كتب المايا. وكانت هذه مارسة رأى لاندا تطبيقها في وطنه إسبانيا، حيث تخوض الكنيسة حربًا خاسرة مع لوثر (ولو كان لاندا يعلم عن حرق الكلاسيكيات الكونفوشية في الصين لاستلهمم منها ما يز يد به على ما فعله ). إن تاريخ الأدب هو تاريخ حرق الكتب، وهو برهان قاطع على قوة القصص

المكتوبة.
بلغ العنف في ذلك المحفل الناري أن استدعى التاج الإسباني لاندا إلى
 فعل. وإن كان التاج يؤيد التعذيب فقد وضع نظامًا محكًا من الإجراءات

والقوانين المصّلة الخاضعة للرقابة، وهي عحاكم التفتيش، وهذا ما انتهكه لاندا وأتباعه المتجصبون. استمرت الإجراءات القانونية ضده أعوامُا، لكنه خرج منها في النهاية بأقل الخسائر والسبـي


خلال تلك السنوات العصيبة التي أمضاها لاندا في إسبانيا، وهو لا يعلم
 كُتب في هذا المجال. بم كان يفكر وهو يصف الكتب البديعة وإنجا ونجاز المات المايا
 روايته للوقائع عن أيِّ مشاعر: (او جدنا العديد من الكتب ... و ولأنها لم تكن

 هنا أفعاله أمام البلاط - بل إنه يتظاهر بالدهشة أن المايا لم يرغبوا في حرق كتبهم. لكن لا بد أنه كان يعي غرابة موقفه، فهو الشخص الذي الذي حفظت كتاباته غالبية ما نعرفه عن ثقافة المايا الأدبية، وبفضله تَكّن اللغويون من فك رموز كتابات المايا بعد مرور مئات السنين. ولكنه في الوقت نفسه أكثر شخصص بذل جهـه ليلحقق دمارًا ساحقًا بها.

لم تكن محرقة 1562 نهاية معركة الكتب. بدأت المزيد من الكتب في الوصول إلى يو كاتان، ولم يعد الإسبان يعتمدون على الواردات فقط، فقد جلبوا أحدث التقنيات الكتابية وهي الطابعة إلى العالم المديد الما في عام 1539. كان الإنتاج في البداية بطيئًا، ولم يُطبع إلا خمسة وثلاثون كتابُا خلا التالية، ولكن هذه التقنية الحديثة أثبتَت استحقاقها على المدى الطويل.


رموز المايا، أحد الأنظمة الكتابية التي نشأت في وسط أمريكا وهو الابتكار الكتابي المؤكد الوحيد خارج أوراسبا

بوبول فوه: كتاب المجلس

لم يجد كتبة المايا بدًّا من إنقاذ ثقافتهم من الهجوم الإسباني الكاسح، ولكن كيف؟ من حسن الطالع أن بعضهم اختفى عن الأنظار قبل أن يبدأ لاندا

 المعارف السرية فسوف تندثر المعرفة بحروف المايا، وتنقرض معها الثقافة المختزنة في قلب البقية القليلة من الكتب.

في لـظة الصراع المستميت هذه أدرك كتبة المايا حقيقة مرّة: إن السيادة في المستقبل لن تكون إلا لأدوات المنتصر. وفي سبيل حفظ ثقافافاتهم وآدابهم
 الورق والكتب الإسبانية والأبجدية الرومانية. سمّوا هذا هذا العمل العـئ العظيم
 الأبجدية ليدونوه بلغتهم الأصلية. حفظ هذا الكتاب أغلى ما ما في ثقافة المايا،
 التقاويم بتفصيلها الدقيق لحر كة النجوم تحكي قصصًّا مثلمل تحكي النصي التأسيسية الأخرى. وكانت الإجابة: نعم، إنها تحكي قصصًا تدور أحداثها

في سماء المايا.
إن أكثر ما يستهويني في كتاب بوبول فوه هو أسطورة الخلّق، خلق السماء-الأرض كا يُسمّى الكون من مادة غير مشُكّلة. كان الحلالق الرئيس

 ذات الصفات الإلمية، وسرعان ما يضطلعون بمهـمهة عسيرة وهي تكوين

الإنسان. فشلت عدة تجارب، استخلدموا في بعضها الطين والـنشب المنقوش، فإما تتفتت المخلوقات أو أنها لا تستطيع الكلام فلا تكون حيئذ سوى
 وهذا ما يضفي روحًا فكاهية لهذا الحدث الأعظم
ما يستهويني في أساطير الملّق عامةً أنها تستعرض قدرة الألأدب على خلى العوالم. وفي حين أن هذه الأساطير ما وضعت إلا لتمجيد إله خالق قدير،
 الفضاء الذين كانوا على متن أبولو 8، فلا شكك أنهم أحسّوا بضآلتهم أمام
 خلق في اللحظة التي بلغت التقنية البشرية أوج عظمتها. يذكر بوبول فوه أن الآلهة بعدما انتهت من الملّق انطلقت في مغامراتها، وأهها لعب كرة المايا الشهيرة. كان لعب كرة المايا عندي أكثر أجزاء باء بوبول فوه الذي أثار فيّ مشاهر متناقضة؛ لأن والديّ منعاني من الالتحاقِ بنادٍ لكرة

 ولكن عندما تكون يافعا فإنك تسمع قصصًا كثيرة بجنونة فلا فلا ضير في ألن أن تضيف إلى جعبتك قصة أخرى عجيبة. فللم قرأت بوبول فوه أخيرًا ركّزت انتباهي على لعب الكرة.
 القدرات الإلفية، واسمهه| هون هوناهبو وفوكوب هونا هوناهبو . بلغت شدة انهاكها في لعب الكرة أنها كانا يثيران ضوجيجا يقا يقلق آلهة العالم السفلي،



وقطع رأس أحدهما وهو هون وعلّق على شجرة. كان لذاك المكان حيث
 عندئذ من الاعتراف أن الأمر غير مطمئن، ولربطا كان والداي محقين في

قرارهما.
لم ينته دور الرأس المقطوع في القصة، فقد نفث رذاذًا من اللعاب في في حمر ربة شابة من العالم السفلي فحبلت من فورها ـ غضب والد والد الفتاة فاضطرت

 شخصيات العمل بأكمله، غلامان خدّاعان متلئان حيوية وصخبّا يثيران
 يعثران فيه على أدوات لعب والدها
 فيستدعونها للنزول ليلعبا معهم.

لم تنطلِ خدع الآلهة على الفتيين المراوغين الماذقين، فقد نز لا على أهبة

 سيعلق هو الآخر في مكان ضحية لعب الكرة كا فعلوا برأس أبيه؟ لا؛ لأن الرأس في الحقيقة يتدحرج في ملعب الكرة، فتستلهم الآلهة من ذلك فكرة
 على المضي باللعب، فيقول: (ااركلوا الرأس كا ترا تركلون الكرة الكرة"). يتقدم التوأم

 للحاق به. في غيابهم نفّذ الأخ السليم حركة ماكرة، فوضع قرعة منحوتة

على هيئة رأس أخيه في الملعب، وعندما استأنفوا المباراة لم تدرك الآلهة أنها تلعب بقرعة.

وأنا أحاول أن أفهم هذه القصة المعقدة ظللت أتساءل ما إذا كان هذا النص يدعو إلى اللعب بالرؤوس . صحيح أن شخصيتين قطع رأساهما بطريقة ترتبط باللعبة، وأن في أحد مشاهد اللعبة كان اللاعبون ير كلون بالفعل رأسًا حقيقيًّا، ولكن في الوقت نفسه فإن هزيمة العالم السفلي تحققت بمجرد استبدال الرأس بقرعة. كأن بوبول فوه يقول: دعونا لا نلعب بالرؤوس بعد

 برؤوس الإسكندينافيين، وهي أسطورة أنرى ليس اليست مؤكدة). بعد ألن انتصر الأخوان على العالم السفلي يموتان ميتة قاطعة، ولكنها لانها لا يختفيان بل يصعدان إلى السل|ء حيث يصبحان من كواكب الفضاء.

تفسّر قصة مباراة كرة القدم الممتدة لجيلين تكوّن النجوم التي سجّلت تقاويم المايا تحركاتها بدقة عالية. يسرح بي الحيال أحيان ألميانًا فيما كان المايا سيفعلون لو كانوا أول من وصل إلى القمر ـ ربا كانوا سينظرون إلى الأرض ويسترجعون لـظة خلقها كا فعل رواد الفضاء المسيحيين. ولكني أحب أن أتصور أنهم بدلُا من التطلع إلى الأرض فإنهم كانوا سينظرون إلى النجوم، وسوف يتلون من دراما السطاء كا يككي نصهـم التأسيسي.

يقول بوبول فوه إن الآلهة بعد ثلاث محاولات فاشلة نجحجوا أخيرًا في تشكيل البشر من الذرة، وبعد ذلك يقتصر بوبول فوه في رواياته على العالم
 كان هذا الطوفان جزءًا من ثقافة المايا قبل وصول الإسبان، ذكرى مترسبة

في الأذهان عن حادثة ارتفع فيها مستوى ماء البحر في كل العالم بنهاية آخر عصر جليدي، أم أن الكتبة المجهولين نساني الإنجيليون هذه الحكاية من ملحمة جلجامش، أو من مصدر آخر أقدم

لا ريب أن آثار العدوان الإسباني كانت عالقة في نفوس الكتبة وهم يدونون آخر فصول بوبول فوه، الذي يختص بالـديث عن مصير بلاد المايا.


 انتهى جميع من في كيتشه، التي أصبحت تسمى اليوم سانتا كروز"). (1)

الإحساس بالحسارة طاغ. ضاع الكتاب الأصلي بعدما قرر الكتبة الثلائة أن يجغظوا ما ورد فيه بنقله إلى الأبجدية الرومانية، وضاعت معه كتابات المايا، وهي على الأرجح أعظم إنجاز ثقافي في حضارتهم. لكن أهم ما ضاع


اختزن بوبول فوه في وعائه ثقافة المايا التي ضاعت قبل أن يُكتب. في عام

 بوبول فوه لأول مرة الحياة في عالم غوتنبرغ.
(1) بوبول نوه - كتاب المجلس: الكتاب المقدس لقبائل الكيتثي - اللمايا، صالح علماني، ص163.

## نائب القائد ماركوس، أو (إل سوب)

عام 2004 - تشياباس

سُغل تفكيري وأثار فضولي الإحساس الطاغي للانتحاء إلى المكان بعد أن قرأت بوبول فوه أول مرة، حتى إنني قررت أن أسافر إلى جبال جال جنوب
 حدود أراضي المايا، وأقلتني شـاحنة مهترئة من من جاني




 الذهن القصص المروية في بوبول فوه.

انطلقتُ في اليوم التالي في جولة في الأدغال تستغرق اليوم كاملّا . وقد
 باسمه في بوبول فوه. لم يمض على تحركنا إلا القليل حتى وقي وقنا ونا عند أول كومة حجرية وهي أنقاض معالم المايا، والأدغال تكتظ بـا با وبا وكثير منها لم يُستكشنف بعد. سبق أن زرت مواقع أثرية عظيمة مثل بالينكي وياكثيلان، وكان الملماس يغمرني لرؤية ملاعب الكرة المحفوظة بعناية، ولكن هنا، في أدغال لاكاندون، ووسط الأنقاض الكثيرة غير المعروفة وغير المعلّمة، داهمني الشعور الحاد بالفقد كما طغى في بوبول فوه.

تر كت الأدغال الخفيضة ورائي وقدت السيارة متجهًا إلى البلبال. وصلت إلى لوحة مكتوبة باليد تخبرني أنني داخل في (امنطقة ثاباتيستا ذاتية الحكم"،

كان بعض الأشخاص منتصبين بجوار اللوحة حاملين بنادق قديمة، عدا ذلك بدت المنطقة مسالمة. في بداية القرن الحادي والعشرين عُقدت اتفاقية
 دوريات الجيش الميكسيكي تحوم على الحدود دون تراخ.


جدارية مرسومة في أعقاب ترد داباتيسنا في جنوب المكسيك تنادي بالتعلبم للفقراء
يُعزى ظهور هذا الحـُد العسكري والمناطق ذاتية الحكم إلى حركة التمرد المستمرة منذ ما يزيد على العقد من الزمان. ففي 1 يناير 1994
 (واختصارها EZLN) بلدة سان كريستوبل دي لاس كاساس، وبلدات أخرى كذلك في تشياباس. تراجع بعد ذلك محاربو الثاباتيستا إلى قراهمم، ولكن الجيش المكسيكي لم يغفر لمم ما جرى، فُُصبت ثـكنات جلـي المنطقة وأقيمت حواجز في الطرق، ونُشر أكثر من مبعين ألف جندي من

الجيش ومن الكتائب شبه العسكرية المسلّحة لإحلال السلام في المنطقة. وفي 22 ديسهبر 1997 وقعت مذبحة شـنيعة أثناء اجتتلع للصهالة قَتلت فيها ججموعة شبه عسكرية يمينية مدعومة من الشرطة والـدكومة المحلية خمسة وأربعين شخصّا، منهم واحد وعشرون امر أة و ونسة عشُر طفلاَا، محوبين ضمن الموالين للثاباتيستا.
رغم تفوق الدولة في العتاد العسكري لكنها أُجبرت على الجلوس على طاولة المفاوضات بجهود كاتب بجهول من أدغال لاكاندون، حيث حافظت جماعة صغيرة من شعب المايا على تقاليد أجدادهـم في الو الوقت الذي تيا تشا فيه غالبية أبناء شعب المايا منذ زمن إلى هوامش الثقافة الناطقة بالإسبانية، وصارت تقاليدهم مهددة بالزوال في كل مكان. هذا الكاتب اللاك الكاندوني الذي أخفى وجهه وراء قناع تزلج معروف بين الناس باسم نائب القائد
 لم يفلح في القبض عليه قط، كان سريع التحر كات كثير التنقلات، راكنًا إلى



من الجيش إلى قضية دولية.
أدركت وأنا أقود في الطرقات الجبلية وأتفكر في مسألة ماركوس المراوغ


 البيانات الرسمية وإعلانات الحرب ورسائل مفتوحة يشجب فيها كل شيء؛ من الحكومة المركزية إلى نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشهلية) التي

سببّت هبوط أسعار القهوة. كانت التقنية الكتابية المتاحة له هي آلة كاتبة

 ثم تتناقلها الصحافة العالمية. كان عنوان المون المرسل لا يتغير في كل رسالة: من جبال جنوب شرق المكسيك.

لم يتخيل أحد ما ستحدثه هذه الرسائل من أصداء دولية، ولم يُفَ على "إل سوب" هذا التأثير فزاد من إنتاجه الأدبي أكثر ما سبق. وإلى جانب البيانات العامة التي تنادي بالثورة أظهر جانبًا ساخرًا من شخصيته في ردوده على البيانات التي تصدره الـا الحكو مة المكسيكية، وأثار دهشة المحا المحللين السياسيين بذكره أمثالا مستوحاة من الحكايات الشعبية. كما ابتكر ״إل
 قلب أدغال لاكاندون. كان العالم بأسره مصغيّا إلى سحر ذلك الصوت
الجريء الآسر.

قرّر ماركوس بعدما أيقن أن الأدب سلاحه البتّار أن يطوّر هذا السلاح،
 الأدوات في تأجيج لهيب الثورة. في 13 أغسطس 1999 كتب ماركوس الكللمات الآتية على جهازه المحمول، ثم نسُرها إلى العالم:
هذه هي القصة التي تروي كيف كان كل شيء راكتّا، كل شيء ساكنًا، صامتا، كل شيء بلا حراك، ساكنًا. وكيف كانت امتدادات السطاء خاوية. هذه هي الدكاية الأولى، الكلمة الأولى. لم يكن ثمة إنسان، ولا حيوان، ولا طيور، أو وهاد، لا أعشاب ولا غابات. . السماء وحدها كانت موجودة.

لم يكن وجه الأرض قد ظهر. وكان البحر الهادئ وحده والسماء بكل
اتساعها.

لم يكن من شيء بجتمعًا ليثير الصخب، ولم يكن أي شيء يتحرك أو يهتز، أو يشِر ضجيجُا في السماء.

ما كان من شيء منتصبًا. كان الماء وحده مدّأ، البحر الوديع، وحيدًا وهادئًا. لم يكن الوجود قد وُهِبَ لأي شيء بعد


 كانت طبيعة حكاء كبار، ومفكرين عظم)ء. و هكذا و جددت السلماء و كذلك قلب السماء، وهذا هو اسم الرب. هكذذا يروون.

ووصلت الكلمة حينئذ إلى هنا. حضر تيبيو وغو كوماتز معًا في الظاملمّ
 ومفكرين، واتفقا.. وحَّدا كلمتهها وفكر هما.

عندها تبَّى بوضوح، فيلا هما يتأملان، أنه مع انبلاج الصبح لا بد من ظهور الإنسان. عندئذ هيا خلق الأشَجار والقصب ونموها وولادة المياة وخلق الإنسان. هيآ ذلك في الظلمات وفي الليل (قلب السم)ء") المسمى

هوراكان. (1)
من جبال جنوب شرق المكسيك، بعث "إل سوب" افتتاحية بوبول فوه
إلى الحياة.
ها هو التاريخ يبُت لنا مرة أخرى أن للحكاية المكتوبة قوة، وفيها سلاح، وإن توارى قرونًا فلا بد له من الظهور يومًا ولو في المستقبل البعيد.
(1) بوبول فوه - كتاب المجلس؛ الكتاب المقدس لقبائل الكيتشي - المايا، ترجة: صالح علماني،

هل وجد ماركوس في هذا النص القديم حليفًا ينصر مطالبته بأرض المايا؟
 جاهدوا كي ينقذوا حضـارة على شفا الانقراضه
 هي القوة العظمى للأدب، وهي القوة التي جذبت روّاد أبولو 8 إلى مقدمة سفر التكوين

كان هذا الاستخدام الحديث لبوبول فوه في ذهني وأنا أتجه بالسيارة إلى
 الثاباتيستا. رغم أن ماركوس كان غختبئًا لكن صوره معلّقة في كل مكان، والتهاثيل الصغيرة المصنوعة باليد على هيئته تُباع في السوق إلى جان القمصان التي تحمل شععارات مأخوذة من بياناته. في اليوم التالي - وكان يوافق أحد الفصح - احتشد جمٌ حول دمى مصنوعة من الو الورق المعّجون

 نارية حششوة بداخل الدمى وانطلقت في كل اتجاه. لم يكن ما حدث آمنّا، لكا لكنه ليس مهددًا للحياة.

لم أجد ماركوس للأسف، لا في الأدغال ولا في سان كريستوبل، ولا في القرى الجبلية بكنائسها وشعائرها الجامعة بين أديان غختلفة، التي كانت

 المكسيك، لكنها ذكّرت العالم أن شعب المايا ما زال حيًّا، وأنه ما زال ال يرفض المكم المسلّط عليه، وأن بوبول فوه ما زال سلاحَّا حادًّا في معركة استعادة

الأرض.

في عام 1995 أصدرت الحكومة المكسيكية بيانًا عن كشفها هوية (إل
 الإطلاق، اسمده رافايل سيباستيان غيين فينثتي المولود في تامبيكو على بعد مئات الأميال شمال تشياباس. تلقّى فيننتي تعليمه على يد اليسوعينين،
 البديد. أصبح بعد ذلك أستاذا للفلسفة في مدينة مكسيكو قبل الـلـ أن ينتقل إلى تشياباس في مطلع الثهانينيات.

كيف يسمح مكسيكي لنفسه بالحديث بلسان شعب المايا؟ كانت الإجابة:


 بوبول فوه كي يحفظ هذه الملحمة للمستقبل . بعد أن فعل كل هل هذا لبـ البس قنا

 الإنسان منذ بزوغ فجر العالم المكتوب.


## المصل التاسع

## دون كيخوته والقراصنة

الأدب مهنة متعة. تجري أبحاثك ثم تختلق شخصيات، ثـم تشكّل حبكة تدور أحداثها حول أفكار وموضوعات رئيسة. عندما تنتهي تبحث عن



 التغير ). هذه الترتيبات تتضمن أشخاصًا يملكون آلات، وأشخاصًا يبيعون قصصهم عليهم، وهذا يعني أن من الضروري وجود أشتخاص يملكون القصص، قصصًا أصلية يمكن سرقتها واستنساخها وقر صنتها.

بيننا كنت أكتب هذا الكتاب الذي تقرؤه الآن لم تكن هذه الـا لأسئلة تبرح
 وأثناء عملية الكتابة حاولت أن أتنبأ بتعليقات عحررتي كيت مادينا، وبعد
 أراعي هذه الملاحظات (على سبيل المثال: اقترحت كيت الما ألا حضوررًا مستمرًّا في الكتاب). دخلت راندوم هاوس في مفاوضات مع وع وكية
 واكتفيت بكتابة اسمي على كل صفحة ثم وقّعت في الصفحة الأخيرة.

وأثناء عملية الكتابة حرصت على ذكر المصادر التي استقيت منها من


 في ختام الكتاب. ومع ذلك، ورغم إقراري بالاقتباس والاستا ولا هؤ لاء الكتاب، فأنا أؤكد على أن قصة الأدب التي أحكيها هي من بنات

 (Bay
 على الأقل أتعب نفسه بسرقته).

لطالما أكنتت حبًّا خاصًّا لدون كيخوته، أشدّ الأبطال العصريين نحسًا،

 ثِيربانتس برزت خصائص التأليف العصري، من الطباعة الحديثة وخلق سوق للأدب، إلى الملكية الفكرية والسرقة الفكرية والقرصنة الفكرية، واتحدت معا كالم تمتحد مع أحد من قبل. ثيربانتس كان أول مؤلف عصري.

عام 1575، البحر الأبيض المتوسط

لم يفكر ميغيل دي ئيربانتس قط بمستقبله الأدبي، كل اهتحمهم وتفكيره
 1571 على الساحل الغربي لليونان عندما كان في الر ابعة والعسُرين. منذ

أن احتلّ الأتراك العثُمانيون القسطنطينية قبل قرن سعى العالم المسيحي



 غفران عام من البابا - يقضي بالصفح عن الآثام كافة - نظير مقاتلتهم في في هذه المعركة. واجه أسطول أصغر من القوادس العثُلية أسطول العصبة المقدسة، وكثيرٌ من جدّافي قوادس العنُلمنيين كانوا من الأسرى المسيحيين الذين وُعدوا بالحرية ما إن ينتصر العثلمانيون في المعركة.

في الأيام التي سبقت المعر كة، أصيب ميغيل دي ثيربانتس بحمى شديدة أبقته في الطابق السفلي من السفينة، ولكنه رفض البقاء في فراشـه ورا ورفاقه يواجهون العدو. اشتبك الأسطولان وتأرجحت مئات القوادس وعلى
 كانت السفن تتراطم ببعضها فتنشب الحر ائق فيها وتغرق. حارب الما الجنود دفاعًا عن كل إنش من سفنهم، وهم ما بين هلرة الماء وصلصلة الحديد وليب النيران، يكاولون المحافظة على ثباتهم مع انجر اف المر اكب بمناور اتماتها المباغتة، ومع اصطدام القنابل. كانت صيحات الحرب التي يطلقها الأتراك دائم) تبث الرعب في قلوب أعدائهمه، لكنها في هذه المرة اختفت مع صخب المدافع وصرخات الئس التي تنبعث من حناجر المنوده، قبل أن تصرعهـم النار أو يذبحهم السيف أو يلقون حتفهم غرقًا بين الأمواج

كان النصر للعصبة المقدسة في معركة ليبانت. هُزم الأتراك، وأصيبت
 المعركة نقطة تحوّل في الحرب التي امتدّت قرونًا ضد الإمبراطورية العثُملنية،

أو قفت الامتداد التركي إلى الغرب، وعاد القائد العام للأسطول الأوروبي دون خوان النمساوي ظافرًا منتصرّا إلى بلاده.

قرّر ثيربانتس وأخوه العودة إلى بلادهما بعد أربعة أعوام من وقوع المعركة، وكان في انتظار هما استقبال يليق بالأبطال. حتى إنى إن ثيربانتس كان
 بوسعه أن يَد عملّا حال وصول سفينتها إلى إسبانيا بموجب هن هنا

رغم إعاقته.
ولكن بينم| القادس الذي يمكل الأخوين ثِربانتس يشتّ طريقه على امتداد الساحل نحو برشلونة ظهرت سفينة في الأفق. لم يعرفوا في البداية




 العثمانيين الذين غضوا الطرف عن أنشطتهم ما دامت تعطّل خطوط التجا
 من الأسرى الذين أُخذوا إلى الجزائر.

كان خطاب دون خوان، بطل ليبانت، الذي بحوزة ميغيل دي ثيربانتس

 القر اصنة كحاولة الحصول على فدية باهظة، وهي التجارة الرئيسة في الجزا ائر . وأما كونها نقمة فلأنها جعلت من ثيربانتس أسيرًا أهم وأغنى ما هو هو في

تلقى ثيربانتس معاملة أفضل من بقية الأسرى بصفته عبدًا ذا فدية


 وفي إحدى خطط المرب المعقدة أرسل أخر ميغيل الذي أني أخلي سبيله بعد دفع




 في العبودية سُمح لثيربانتس بالعودة إلى الوطن.







 والمسبحيين، جتمعين في بلدة ساحلية هي بلوى البحر الأبيض المتوسط. كانت تلك إحدى تبعات الطباعة: خلق سوق للقصص لم لم يكن ثيربانتس
 نُشرت بأعداد كبيرة مع ازدياد أعمال القرصنة. لكن سوق هذه القصص

محدودة جدًّا، فكانت قصص الأسر غالبًا تنشر نشرُا ذاتِّا وبطبعات قليلة، و كان ذلك ليس بالأمر المهم؛ لأن مؤلفيها لم يسعوا لا لاحتراف الكتابة، كان هدفهـم الأساس هو نيل الحظوة بالتز لّف للبالاط الملكي.
لكن طموح ثيربانتس كان أعظم من ذلك: كان يطمح إلى أن يصبح مؤ لفُا عحترفًا، وأن ينجح في هذه السوق الجديدة. و كان ثمة نوع واحد
 العصر الذهبي للمسرح الإسباني، يمكن مقارنته بالعصر الشُكسبيري في
 كانت صناعة المسرح تتضور جوعًا وبحاجة إلى مسرحيات اتِيات جديدة، لا سييا تلك التي تروي التاريخ الإسباني و حكاياته الشُعبية، وكان المؤلفو نـي يعملون

 أسياد هذه الصناعة صيتًا ومالًا . ويستطيع أكثرْهم نجاحًا
 كذلك. كان سيد هذه الصناعة هو لوبي دي فيغا رائد الأسلوب الحصري



المؤلفين المسرحيين إنتاجًا في التاريخ.
كان ثيربانتس قد شرع في تأليف المسر حيات قبل أن يكظى لوبي دي فيغا

 الدراما صنفًا أدبيًّا يتطلب النجاح الفُ الفوري، فإن فشلت المسرحية في جذي


تجد فرصة أخرى لإحيائها. في هذه البيئة التي تتقلب فيها فرص النجاح

 فواجهت صعوبات، وربا يكون السبب في هذا هو وفرة العروض من هذا
 رغم أنها قدّمت لنا رواية عظيمة عن تجربته في مدينة الجز ائر (وعلى الأرجح أنه قد شرع في تأليف مسرحيته الأولى التي تصوّر الجزائر وهو في الأأسر ). فشل ثيربانتس في التأليف المسرحي، وجاهد كي يقيم أوده بطرق

 الأرمادا الإسبانية. وجد ثيربانتس في السجن وقتًا كافيتّا ليفكر في علاقته
 وأخذ كذلك يتفكر في حياته المهنية وفرصه التي تتناقص يومًا بعد يوم. ماذا بيده أن يفعل؟

ما العيب في رومانسيات القرون الوسطى؟

ثمة نوع آخر من القصص نال حظًّا وافرَا من الشُعبية إلى جانب المسرحيات: حكايات عن فرسان يجولون في البلاد المسيحية في القرون الوسطى، فيهزمون الوحوش ويتوددون إلى العذارى ويتبعون قواعد

 فعل بطولي ينال جزاءه؛ عصر تختفي فيه القارات البلديدة المحيرة غربّا،

وخسارة القسطنطينية الأليمة شرقًا، والتهديد المفاجئ من الأسطول الإنجليزي شملاًلا

ورغم أن هذه القصص الرومانسية تدور في ماض ينظر الناس إليه
 الكتب تنخفض تدرييًّا، وسرعة انتشار الكتب ترتفع أكثر من ذي قبل، وليس لدى الكهنة الأثرياء والطبقة الأرستقراطية العالية فحسب كار كا كا كان الحال في زمن غوتنبرغ، ولكن لدى طبقة التجار، حتى إن أصحاب الصاب النُّن ل

 عجلة تدور بسرعة متزايدة. وهذه العجلة وسّعت الثّن الثناء دورانها ضروب

 كذلك إلى تغِرات اقتصادية، منها على سبيل المثال دفع أجور المؤلفين نقدًا، وحصو لمم على دُفعات مسبقة نظير غخطو طاتهمه وما زالت ها هاتان الما الميز تان من الأعراف الأساسية في صناعة نشر الكتب حتى اليوم م في هذه البيئة نجحت رومانسيات الفروسية إلى درجة تصدير ها إلى الخارج وخار الاصـا منظومة متسارعة للتجارة بالكتب. بلغ من ارتفاع الطلب على كتب التـار
 بل كانوا يبيعون الكتب جزءًا جزءًا

كان من الممكن لثيربانتس أن يجرّب حظه في تأليف قصص الفروس وية

 كان ساعيًا إلى الشهرة من خلال مسر حياته. لكن أمرًا ما في تلك الرو مانسيات

أزعجه، ربـا كان مسرح أحداثها وهو اللاضي المثالي، أو ربا خطابها الأخلاقي

 اختار ثيربانتس سلاحُّا مبتكرًا في معركته ضد الرو الرومانسيات الفروسية،

 في قراءة حكايات القرون الوسطى زاد انغهاسه فيها. لم يستطع إخرا

 عليها مهملة في أحد أركان منزله الخربا وبا وخوذة مكسورة أصلحها بالورق المقّى . كان يرى حصانه الأعجف أنبل المطايا، وانطلق ليو اجه الحه العالم بصفته
 الفروسية والشهامة، والفلاحات الأميّات آنسات نبيلات يمبا
 بالتجاهل أو بالتأويل في سياق العالم الذي عـي

رحلة دون كيخوته ذات الهدف الواحد جعلته يبدو شخصية سخيفة،




 يفعله، وسـايروه في الأمر ـ وهنا تكمن عبقرية استراتيجية ثيربانتس: كان كل شخص يعرف كيف يساير دون كيخوته في التمشيل؛ لأن قصص الفروسية

الرومانسية رائجة جدًّا. كل شخصية في الرواية كانت تملك هذه الكتب وتعرف هذه القصص، ليس فقط الأرستقراطيون المعدمون مثل دون كيخوته، ولكن أصحاب النزل والمسافرين العاديين، حتى أولئك الذين لا لا لا



 بالحبكات والشخصيات، وإن لم يظهر ذلك في سلوكهم مباشُرةً. تسرّب الأدب إلى كل جوانب المياة، ولهذا كان من المهم للغاية ماذا يقرؤون وكيف

يقرؤون.
ما إن اكتشف أصدقاء دون كيخوته أن قراءة النوع المُطأ من الأدب
 فدخلوا بطريقة ما إلى مكتبته وفتّشوا رفوفها، وأخر جور أوا الكتاب تلو الكتا
 مثل إلياذة الإنسكندر). كان حرق الكتب بار بالطبع تكتيكا نفّنته الكنيسة الكاثوليكية في معركتها خد مارتن لوثر وكتب المايا. يبدو أن ثيربانتس

 للحكايات الرومانسية الرائجة - يمكن أن تسبّب ضررًا عظيًا.

كان ثيربانتس يعلم، على عكس أصدقاء دون كيخوته والكنيسة، أن




دون كيخوته كان عالم القرّاء اليومي واضحًا لا يمكن نكرانه، تحكمه قو انين

 وحده دون كيخوته ذو الذهن المكتظ بالرومانسيات يعيش في عالم القرون الوسطى بفرسانه وعذراواته. ولا شُيء يكسّد المعر كة المحتّدمة بين تياري الرومانسية والو اقعية كحرب دون كيخوته الشهيرة ضد طواحين المواء. ما إن يرى طاحونة حتى يتصوّرها وحشُّا، فييشهر حربته ويهجمب، وهو يعرف

 أن ارتطم بأذرع الطاحونة العماقةة. ثيربانتس يكّّرنا: إن أسرفت في فر قراءة الأدب الخطأ سوف تتضرر.

بحشد ثِيربانتس أسلحته ضد الرومانسية كان قد توغّل في أرض بَّهْهَل



 الأمر الوحيد الذي لا يمكنه فعله هو الانصياع إلى قواعد الألألد الأدب الذي الذي سبقه في الوجود، مئل الـكايات الرومانسية.

ابتكر ثيربانتس بحيلته المِريئة الرواية الحديية في أوروبا المعاصرة، أورووبا التي تبدّلت ملاكعها بالاختراعاعات الميكانيكية الجديدة، ومنها طو احين المين المواء
 لم يصدره شيء اخترعه البشر من قبلها. تلك الطواحين القادرة على تحريك

أحجار الرحى وغيرها من الآلات الثقيلة بقوة العهالقة كانت إحدى بواكير
 على العيش في الماضي.

دون كيخوته الذي اضطرب من وجود الآلات وتحيّر من أفعالها وأثارت سخطه بات أكثر من بجرد بجنون أولع عقله بقراءة الأدب السيبئ، أصبح
 عن العمل دون أي مبب، أو عندما تتعطل أي من الآلات التي تحيط بِي بي ولا أملك سيطرةً عليها، أو تهد حياتي، أو أو تجعلني أشعر بالعجز أمامها ألما،
 دون كيخوته؛ أحمق عاجز سا ساخط على العالم يكسّد تجربتنا الجممعية في الحضارة الميكانيكية الحديثة.

كانت الخضارة الميكانيكية هي التي تدّ رواية ثيربانتس بالطاقة. عرفت إسبانيا فن صناعة الورق من العرب، فوضعت حجر الأساس كتدشين








 ور قها بكميات كبيرة مع ارتفاع الطلب على الورق في السوق.

كان توافر الورق بكثرة من الأمور المهمة لرواية دون كيخوته؛ لأن الطلب على هذه الرواية تجاوز التوقعات بسرعة فائقة. بعد أن تنبّهت الكنيسة الكاثوليكية إلى قوة الكلمة المطبوعة صارت تجبر كل كتاب على

 دي روبليس وصاحب المطبعة خوان دي لاكويستا نشر الطبعة الأولى منها، وبيعت نسخها بسرعة مرضية. وما هي إلا بضعة أشهر حتى صدرت

 في برو كسل وميلانو وهامبورغ، وسرعان ما أتبعت النسخة بتر جمة إنجليزية حققت أصداءُعظيمة، حتى إن شيكسبير استلهم إحدى مسرحياته (المفقودة اليوم) من إحدى القصص الواردة في دون كيخوته. بلغت شهرة هذه الرئه الرواية
 بنثا، ربها كان ذلك إكبارًا لماتين الشخصيتين اللتين دفنتا حياتهِ الوا قعية تحت

كثبان الأدب.
أصبحت دون كيخوته من المؤلفات المفّّلة في القارتين الأمريكتين.

 نسخة إلى كيتو في الإكوادور وليلا في بيرو، بعد مرور أقل من مئة عام على وصول الإنجيل مع بيثازّو إلى تلك البقعة من العالم . استغرق وصول الكت قرابة العام، ما بين شحن بالسفينة ثم على ظهور الحمير ثم بالقوارب. كان أول من ابتاع النسخ هم المستوطنون الأثرياء، ولكن سر عان مان ما بدأ آخرون في شر ائها كذلك. وفي القرن التاسع عشر قرأ قراصنة الرواي الراية على ما يبدو وأطلقوا اسم ((باراتاريا) - وهو اسم الجزيرة التي حكمها سنشو بنثا مدة

وجيزة في الرواية - على أحد أوكارهم في مستنقعات جنوب نيو أورلينز. تكريم غير متوقع لمؤلف ذاق الأمرين على يد القر اصنة.

كيف تكافح القرصنة الأدبية؟

بعد النجاح الساحق لدون كيخوته لم يكن ثيربانتس قلقًا من قراصنة
 لطباعة أي كتاب تضمن ملكيته للمؤلف أو صا صاحب المطبعة لعدد محدد من الون السنوات، فإن القواعد كانت مبهمة وفي الغالب مهملة. وبعد أشهر معدودة من طباعة دون كيخوته ظهرت نسخ مقرصنة من الرواية في لـشبونة وبلنسية،
 مسرحي فاشل وعحصّل ضرائب مدان أن ينشر قصة جديدة يسهّل الآن
للآخرين سبل استنساخها.

ومن هنا بدأت المعركة المستمرة بين أولئك الذين يبتكرون الأعمال

 عَسُر على المؤلفين حيازتها وتشُغيلها. صحيح أن الكتبة في في الما ولماضي يضطرون إلى التفاوض مع صـنّاع الورق والبرديات، ولكن الإنتاج الصناعي
 المؤلفين عَامًا وسلّمها إلى أَيادي رواد الأعمال والصنا
 وإما اللجوء إلى مقامرة غير محسوبة وهي النشر الذاتي. (قبل ظهور الطباعة الحديثة كان جميع المؤلفين ينشُرون أعمالهم ذاتِّا بهذا المفهوم، وإن استأجرّ الجروا

الكتبة لأعـال النسخ فقط). في المقدمة كتب ثيربانتس بيانُا عن صناعة التأليف العصرية، وكانت تتضمن رسمة له في وضعية المؤلف التقليدية؛

 بيانه ذكر الآلات التي لا يملك سيطرة عليها.
لم لم يكن القراصنة الأدبيون والناشرون وأصحاب المطابع وحدهم من



 بدعوى أن شخصية دون كيخوته وقصته ليست ملكية حصرية لثيربانتس. والجم|هير تطالب بجزء ثان وهر وهذا ما ستحصل عليه بغض النظر عمن يؤلّفه.
 إذا كان المؤلف يملك حقوق القصص التي يغتلقها.

كشف عناء ثُيربانتس الغطاء عن تاريخ التأليف السالف، ففي زمن


 جديدة يتحدّون بها القصص القديمة أو يطمحون إلى إلى استبدالها ولما، كما فعل
 وقد قال ثيربانتس على لسان دون كيخوته بتفاخر أنه لو عاش في ذلك الز مان لأنتذ طروادة وقرطاج من الدمار، متحديًا بذلك هوميروس وفر ونرجيل معًا. إن ابتداع قصص جديدة لتحدي القصص القديمة ليس بالأمر اليسير،

لا سييا أنه ينبغي للمؤلفين الجدد تأسيس قاعدة جماهيرية تضمن سلطتهم.

 سحر وفن الـكاية لدى الرواة العرب في المجزائر خلال مدة ألسره؟ الإجابة قط. ما نعرفه هو أن ثيربانتس ضمّن سردَا لأسره في المر الجزائر في رواية دون كيخوته وجعلها من بجمل حكايات الرواية المتداخلة في السرد (وربـرا

 ثيرِبانتس الوثيقة بتضاريس المنطقة، متضمنةٌ تفاصيل خططط تعين الأسير
 أفريقيا القاطنين في تلك البلدة، المتحدثين خليططا من لغات شتى الـئى كان من البلمل أن تجربة ثيربانتس في الجزائر ظلت في تصوّره أهم تجربة في حياته،
 حيز لها في روايته. (أسلوب ثيربانتس في التداخل في سرد الــكايات في دون كيخوته جعله يتاهى مع المجموعات القصصية مثل ألف ليلة وليلة).

اكتسب الابتكار والملكية الفكرية مع انفجار طاقات النسر بكامل قواها


 يمكن القول إن مفهوم القرصنة الأدبية نفسه قد بدأ يبرز في ذلك الوقت شاء ثيربانتس أن يدافع عن نفسه بالسلاح الوحيد الذي يملكه، السلاح نفسه الذي أثهره سابقًا ضد تيار الفروسية الرومانسية: ملكته في فن الحـكاية. عمل بدأب شديد وأتمّ في بحر سنة وار واحدة فـد فـد الثاني من دون كيخوته، ففاق هذا عَمَل منافسه المستقبح، ونحّى النسخة

المزيفة بلا عناء. جعل ثيربانتس بدهائه دون كيخوته يتجنب فعل كل أمر
 الشرعية في تصوّر كل أحداث روايته. بل إن ثيربانتس بعث دور دون كيخر كيخوته
 أمام المؤلف الذي نافسه.
كان ثيربانتس يعلم أن الجلاني الحقيقي فيـا جرى لم يكن المؤلف المقلّد بل عالم الطباعة الجلديد الذي سمح لقصته و القصة المنسو خة منها كلما كليهـا أن تتو افر افي السوق. فتوّصل إلى النتيجة المنطقية الوحيدة وهي المي أن يرسل فارسه



لدون كيخوته، ولقرائه كذلك:
"اوشاهد كيف تصف الحروف في ناحية، ثم يصحح المجموع في ناحية



 تسكانيًّا (إيطاليًّا) إلى اللغة القشُتالية (الإسبانية)، وأنا أجمع حروفه لطبعه

بعد ذلك. [...]]"
(الكن قل لي، يا سيدي، هل تطبع هذا الكتاب على حسابك، أو بعته أحد الناشرين؟"). فقال المترجم: "إني أطبعه على حسابي، والطي، وأقدّر أن أربح منه
 النسخة ستة ريالات، وستباع بسرعة مذهلة").
فقال دون كيخوته: كم أنت بعيد عن الواقع! أنت لا تعرف إذن مداخل الناشُرين وغخارجهـم، والمراسلات التي جَري بينهم؟؟ [....]

تم انتقل إلى مكان آخر، فر آهم يصححون كتابًا آخر بعنوان (القسـم الثاني
 فقال دون كيخوته: (القد عرفت هذا الكتاب من قبل، وألنا وأنا أقسم بشر في وضميري إنني كنت أعتقد أنهم أحرقوا هذا الكتاب وأحالوه إلى رما وماده، إنه
 الحقيقة، والتواريخ الحقيقية تكون أكمل كلل| كانت أكثر انطباقًا على الواقع" المّا ولما قال هذه الكلمات خرج من المطبعة غاضبًا. (1)" لم يكن دون كيخوته غافلّا عن خفايا صناعة النشُر والطباعة، فهو مع إعجابه بالآلات المعقّدة المستعملة في المطبعة إلا أنه أدرك على الفور أن المؤلفين والمترجهين باتوا معتمدين كليًّا على أصحاب تلك الآلات المات الرائعة،
 هنالك من شك أن المؤلف في عالم الآلات الحديث مهضو موم المق.


نقش الفنان جان فان دير ستريت يصوّر فيه مطبعة من منتصف القرن السادس عشر كالتي زارها دون كيخوته

ومنذ ذلك الحين والمؤلفون يهتفون باسم دون كيخوته (كم) صفقتُ أنا طربًا عند قراءة تلك الفقرة للمرة الأولى). إن تقسيم العمل بين الأشخاصن الذين يبتكرون القصص (المؤلفين) والأشخاص الذير الذين يملكون آلات طباعة الكتب (أصحاب المطابع والناشرين) والأشـخاص الذين ونين يبيعون تلك ونك


 خلال شـخصية دون كيخوته تقييزًا صادقًا لمباهج التأليف المعاصر ومثالبه. انتهت مغامرات دون كيخوته بمواجهته الآليات التي ضمنت نجاحمهي، وإن وقف أمامها متفرجا بالا حيلة. بيد أن عصر تأليف الرواية ما ما زال في في
 من القصص الحنيالية التي لم يشهد العالم مثلها من قبل قط. ابتكر ثيريانتس أثناء حربه على منافسيه المؤلفين والقراصنة الأدبيين نوعًا جديذًا من الأدب تتصاغر أمامه شعبية الحكايات الرومانسية. انطلق المؤلفون باستقلالية وثقة وحزم في دراسة كل ما كُتب من قبل، وشرعوا يضيفون إلى المزيج إبداعاتهنم العجيبة. رحّالة يروي لقاءه العهالقة والأقزام والحيول العاقلة. ربة منزل فرنسية ملّت رتابة الحياة فتخوض مغامرة غرامية غير شرعية وتقتل نفسها. صيّاد حيتان بيضاء بجنون يصطاد حوتًا أبيض جنونَانًا. كانت المجموعات القصصية في الماضي تغرف من محيط الحكايات وتضعها بين أيدي القراء، ولكن الآن سحبت كل تلك الحبكات الجلديدة البساط من المجموعات القصصية السابقة. ورغم أن فكرة انتساب الأعال لكاتب واحد برزت أول
 مع الطباعة والإنتاج واسع النطاق للأعهال الأدبية.

اكتشف ثيربانتس المعادلة الناجحة مصادفة. هذه الروايات الجديدة كانت مستندة إلى المؤلف، ومولّدة كليّا من غخيلته، وتيل إلى تهميش أصناف الكتابة الأخرى. وجزء من هذا التهميش كان الإصرار على توظيف النر
 الروايات بلغات ميتة أو بأساليب مندثرة. وتمّيّت الروايات في منحها قراءها القدرة على التوغّل في عقول الآخرين، لا سييا بعد أن توجّه المؤلفون إلى الاعتناء بالعمليات والأساليب النفسية الدقيقة، وتصوير تدفق المشاعر والأفكار كا تجري في الحياة الواقعية. وللرواية أن تتكيّف سريعا مع تغيرات الظروف لأنها لا تلتزم بالتقاليد الأدبية مثل الملاحم، فتجدها منشورة في أجزاء متسلسلة في الصحف، حتى أصبحت النوع الأدبي المفضّل في زمن يسمّى بالعصر الميكانيكي للأدب، العصر الذي تتحكم فيه منظومة من
 ما إن اجتمعت الرواية بالطباعة واستعملتها استعلالا فعّاللا حتى صارت الرواية النوع الأدبي المهيمن في العصر الحديث.

وتنوّع المؤلفون بقدر تنوع الـكايات التي اختلقوها، فالرواية -كا
 خاصة للنساء. صحيح أن بعض الروائيات اتخّذن أسماء رجالية مستعارة مثل جورج إليوت، ولكن الغالبية العظمى منهن كنّ يكتبن بأسلئهن الصريكة، ويسجّلن كل ما يكري في حياتهن، من يوميات البلاط الباريسي إلى متاعب المربيات في إنجلترا. أصبح التأليف خيارًا مهنيًّا في زمن شـحّت فيه تلك الحيارات للنساء. ولكن في حالة العبيد المحرّرين في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان فقد شقّ عليهم امتهان التأليف؛ لأن المنظومات


من العبيد المحرّرين أو الهاربين - وأشهرهم فريدريك دوغلاس - يكتبون
 انطلاقة حريتهم. كانت بعض قصص التحرّر سيرًا ذاتية، وبعضها قصها قصصًا غتتلقة كانت ستلاقي إعجاب ثيربانتس الذي حوّل فراره من العبودية إلى قصة في روايته.

أعاد التاريخ نفسه بعد نهوض فن الرواية. كحا أثارت الحكايات الرومانسية





 المحرّرين وكل فئة وكل طبقة من المجتمع، ولا سبيل إلى منعهم.
لم تختفِ تلك الريبة من الروايات إلا مؤخرًا . أصبحنا نقلق من قلة قراءة



 من قراءةٍ وكتابة. هل ترى سوف يأتي وقت نتذكر فيه الإنترنت بحنين، كما يتذكر الكثيرون الآن عصر الرواية باشتياق؟

## المصل العاشر

## بنجامين فرانكلين: رائد أعمال إعلامي في جمهورية الآداب

عام 1776، مستعمرات أمريكا الشمالية

في الثاني من أغسطس عام 1776 اجتمع أعضاء الكونغرس القاري

 إلى الكونغرس حيث وضعت على طاولة النقاش. وأعني ذلك بمعنى



 استأجر الكونغرس تيموثي ماتلالك، وكان صانع جعة بالما بارعًا في الكتابة بـ (الخطط المفتوح" الذي يتميز بخطوطه المسترسلة. استعمل ماتلاك الريشّة في
 خمسها السفلي فارغًا لتو اقيع الأعضاء.
تقدّم أعضاء الكونغرس واحدًا تلو الآخر للتوقيع على الوثيقة. انتظر بنجامين فرانكلين دوره. بعد أن وقّع أكثر من نصف النـر الأعضاء انـراء انحنى فرانكلين على الوثيقة ووقّعها كاتتبًا اسمه: (ابينج. فرانكلينين). اكتفى معظم

الموقّعين بكتابة أسمائهم، لكن فرانكلين أعطى لنفسه الحق في إضافة زخرفة
 وختم برسم العدد 8 مرة ثانية．ربـا كان يكسب أن ثـم الزخارف بـا أنه اختصر اسمه الأول．

米米米

اشتهر بنجامين فرانكلين بدوره في تأسيس الولايات المتحدة حتى كان من الصعب تذكر إسهاماته في تاريخ الأدب．وكي أقف على إسهاماته
 الو حيدة في كتابي فلم يشقّ علي الأمر، فكل ما علي فعله اله هو فو الانتقال بقطار الأنفاق من كامبردج إلى بوسطن．كانت وجهتي（امسار الحرية）، و وهو طريق
 بكل المواقع المهمة في تاريخ الثورة الأمريكية．كثيرة هي المو اقي المع التي لا لا يمر بها مسار الحرية، ولكني لم أهتم لأنني لم أتبعه لكي أتعرّف على الجم المهـورية الأمريكية．كنت في بوسطن لأفتّش عن أدلة على أعهال فرانكلين في خدمة جمهورية الآداب．

انعطفت من عند الزاوية فو جدته في شارع صغغير في وسط مدينة بوسطن： تثثال فرانكلين．نظر إليّ في مودة متأبطًا قبعته رغم أنه واقفٌ في في الـنارج، في ساحة صغيرة متفر عة عن الشارع الضيق．وتحت التمثال نقوش بار بارزة تصوّر مشاهد من حياته، أشهر ها توقيع فرانكلين على إعلان الاستقلال． تأملت تلك المشاهد المنقوشة على قاعدة تُثال فرانكلين، ثم تو جهت إلى منزل رقم 1 في شارع ميلك، حيث انتصب يومًا المتزل الذي وُلد فيه．كان البيت مقابل الكنيسة الجنوبية القديمة إحدى أهم معالم مسار الحرية، والمبنى

مشيّد بالطوب الأهمر يرجع تاريخ علارته إلى القرن السابع عشر وقد جرى ترميمه والمحافظة عليه، على خلاف منزل فير فرانكلين الـلين الخنشبي المتواضع الذي احترق منذ أمد بعيد. ينتصب الآن في موضع منر ولم
 زُيّن المبنى بتمثال لوجهه وعبارة عحفورة تذكر أن السياسيّ العظيم وُلد ونـي هنا.

 في المدخل ورقة تعلن أن معهذًا باسم الأكاديمية العالمية انتقل إلى موقع


 المطوّر - كأنه من بقايا بوسطن القديمة القذرة كا أتذكرها منذ عقود.

أما الطابق الأرضي فكان مهجورًا. يقع فيه محل تعلو مدخله لوحة يبدو
 والنسخ الملون، والمدمات الرقمية والطباعة الملونة). شعرت الـوت بالبهجة في
 طباعة كان سيسرّ أيها سرور. لكن اللوحة الباهتة والمحل المهجور أثارت


 الطويلة، فقد كان من أعظم روّاد تقنيات المعلومات المديثة.

كللما فكرت بعلاقة فر انكلين بالتقنية زاد اقتناعي أنه قطعًا شعر، وريشته تحتك بورقة الرّق التي تحمل إعلان الاستقلال في عام 1776، أن توقيع

وثيقة مكتوبة بيد كاتب وباستعهال ورق الرق، مادة الكتابة التي اخترعت
 الكتابة. في عصر الطباعة الميكانيكية كان الخط باليد على وري ورق الرق مقتصرًا
 كذلك بالطريقة عينها بيد كاتب على أربع أوراق من الرق) ولـو ولكن فرانكلين كان يعلم أن إعلان الاستقلال ما تّمّ إلا بسبب تقنيات أحدث أكـثـ أكثر ملاءمة لمقاصده الثورية.

حالما صوّت الأعضاء بإدخال إعلان الاستقلال حيز التنفيذ في الرابع من
 أرسل النص المصدّق إلى صاحب مطبعة اسمه جون دونلاب، فأصدر منها في لِلة واحدة مئتي نسخة من النسُرات المعلّقَة (Broadsides)، ثم بُعثئت النــخ فورًا على ظهور الجمياد إلى المستعمرات الائنتي عشرة الأخرى عـر عبر الطرق البرية البريدية. في السادس من يوليو نشُرت صححيفة ا"ذا بنسلفانيا

 وحذت حذوهما صحف أخرى كثيرة. وهكذا كان إعلان الو لايات المتحدة استقلالها عن إنجلترا على هيئة صحف ونشرات مطبوعة.

كان فرانكلين بصفته أحد واضعي بنود إعلان الاستقلال أفضل من
 ماري أنطوانيت من قدره لافتقاره إلى التهذيب الأرستقراطي، وهم المو الذي

 منه أسرار صناعة الطباعة، ومنها تصنيع الأحبار والأنواع المختلين والرسائل والتنضيد. لم تكن العملية قد تغيّرت كثيرًا منذ عصر غوتنبرغ، ما ما ما

تغّير هو طرق استخدام الطباعة في إنتاج نسخ جديدة ورخيصة من الصحف والنشرات المعلّقة، وهي ما قلب معايِر نقل الأخبار ونشر الأفكار ـ الما رغم أنم أن
 للفرص التي تقدّمها هذه التقنية جعله يكرّس حياته المهنية في توسعة البنية


 أعهال في بجال الإعلام، وقد حقق ما لم يحققه غيره في إنشاء العالم الم الـا الذي سمح لإعلان الاستقلال بأن يكون.

The PENXNSLVA'́NIA' EVENING PQST
Price my Twe Cefyura. I'ublimed every 9 aghtay, Fbayfily, wand Semerday Eveninga. Voh. 11.! SATURDAY, IULY ©, 1726 .

TNum. $\rightarrow 28$

InCONGRLSE, July 4,5776 . A Ducharatum hy elae Reptelencatives of the United Satce of Amerims, in Crenkral Cungreff at Tenbled.

W
























ave it. inctory ke ale pultin zolit.

 at an wivrlf ceppelind to itaced bo ithra-


 hit nas calied isgenaer irghlaint bocims as piucen anatcal






 oxpoloi te all ibe diogent of fartaice ficas willeet, aed ofeRYon whin


 Proniose of Ja di.
De Lan ebtantiod
We tas obtrocind be adanloftion bio of jefier, by celoante It ase mast jes goe Acpseswir on sicy will eloes, Mar tho


 Ha nev





 Fe 心柱

Arjeiting un, in teiey cilin, of che benisies of ;nlat
 Fac alolikive the fins folitar ur Erelihh lan le a nrigh-






 wigitener.
 ha powstive at wagirg enar apaind wi.. ?





إعلان الاستقلال كاطبع في صحيفة ذا بنسلفانيا إيفيننغ بوست

$$
\text { في يوم السبت } 6 \text { يوليو } 1776
$$

كان إقليم نيو إنجلاند الذي ولد فيه فرانكلين يفتخر بانخفاض الأمية
 البيوريتانيون معهم إلى العالم الجمديد على متن سفينة المايفلاور إنجيل
 (وهو الإنجيل الذي كان يستعمله ويليام شيكسبير). بعد أقل من عقدين
 هارفارد - لرفع مستوى التعليم والثقافة لدى رجا رجال الكنائس ـلما ولم يقتصر التعليم على الكهنة، فأسسوا كذلك المدارس لتعليم الـيم الأطفال من البـنـيـين


 بجتمع متعلم على وجه الأرض في ذلك الز مانِ، حيث بلئ بلغت نسبة التعليم 45 بالئة بين النساء البيض و70 بالئة بين الرجال البيض البيض و وبحلولو عام 1790 ارتفعت النسبة بين الرجال البيض ارتفاعًا مذهلَا فوصلت إلى 90 بالمئة.

أولى بنجامين فرانكلين الكتب أقصى درجات اهتماميه. أتسّس نادي


 اخترع ذراعًا ميكانيكية لسحب الكتب البعيدة عن متناول اليدا ليد.

ومع هذا فإن فرانكلين لم يطبع في حياته سوى بعض الكتب القِليلة. وقد

 واحدة وهي (باميلا) لصاموئيل ريتشاردسن. (كانت نسبة المطبوع من

الأعمال الأدبية في المستعمرات لا يتجاوز 4 بالمئة). أما فرانكلين نفسه فكان
 يقاوم الإغواء وينتصر على الثـك، وكانت أكثر الكتب انتشارًا بعد الإنجيل (بنيان كان كذلك يفضل إنجيل جنيف الذي استعمله البيوريتانيون على إنجيل الملك جيمس الرسمي). ومع هذا فإن فرانكلين لم يطبع رحلة الحانج ولا دون كيخوته، رغم أنه كان يمتلك منها نسخة في مكتبته الشخخصية. إن المشكلة في صناعة الكتب هي تكلفتها الهائلة، فكل كتاب يتطلب رأس مال كبيرًا للحصول على الورق وحروف الطباعة والتجليد، ناهيك بأجور
 استيرادها من إنجلترا.

سوق جديدة للصحف

كان فرانكلين عحبًّا للكتب، لكنه أدرك أن ارتفاع نسبة التعليم وتطور تقنيات الطباعة يعني خلق بيئة خصبة لأشكال جديدة من المطبوعات، وأهمها
 بوسطن عام 1690 وكان غالب ما تطبعه هو آراء الطبقة الحاكمة، و وذا ما ما شتجع أخا فرانكلين على تحدي العرف السائد وإنشاء صحيفة جديدة تحت إدارته. أدّى نجاح الصحيفة إلى تصادم شديد بين أخيه والسلطات، ولما زلـي به في السجن استمر في طباعة الصحيفة باسـم بنجامين فرانكلين، مبرهنًا لأخيه الصغير مدى قوة الصحيفة. أظهرت هذه التجربة أيضٍا أن ثُمة سوقًا بكرًا للصحف، وأنه ليس ضروريتّا أن تكتفي كل بلدة بصحيفة واحدة كما

كان الاعتقاد ساريًا. المجال مفتوح لأكثر من صحيفة، ومع تنافس الصحف تظهر النقاشات، والتبارز بالمجادلات والمناظرات التي تنتصر فيها أفضل

الأفكار .
نقض فرانكلين عقده مع أخيه وفرّ إلى فيلادلفيا، حيث وضع التجارة بالصحف نصب عينهه. فاشترى مطبعة واشترى صسيفة اذا بنسلفانيا غازيت")، ومنذ تلك اللحظة صارت الصحف مركز إمبراطوريته التجارية المتنامية. كانت الصحف في تلك الأيام قصيرة لا تتجاوز أربع صفحات، والإعلانات تحتل الصفحة الأخيرة. وكانت تُقرأ في البيوت والنوان المادي

 طقوس قراءة الصحيفة الصباحية بصلاة الصبح، ولو علم فرانكلين عن هذا التشبيه لابتهج، وهو الذي هجر عقيدة آبائه البيوريتانية واختار الإيح|ن الجمهوري بالصحف.

كان من الصعب التحكم في الصحف بسبب طبيعتها التي تشجّع شر يكة

 واحدة فقط، ولكن بحلول الوقت الذي طبع فيه إعلان الاستقالال كانت في في
 انتشار الصحف جميع المستعمرات بالطريقة ذاتها، فقد شحّت الصحف في
 الأوضاع في إنجلترا تكشف لنا حقائق أخرى، فالصحف في المستعمرات كانت أقل ما في إنجلترا، ولكن المطابع في بلداتها منتشرة أكثر ما فا في البلد

الأم التي ينحصر النشاط المطبعي فيها في لندن فقط لتسهيل أععال الرقابة). ومع الصحف - وهي أهم الابتكارات في عالم الطباعة - نالت النُشرات
 الكبير يمكن إلصاقها على جدار أو باب، وكانت أكثر إيجازًا وأرخص
 كليهها ثم طيها مرة أو مرتين، فينتج عنها أربع صفحات أو ست عشُرة صفحة على التوالي، والمجع بين ثلاث من الصفحات المطوية مرتين ينتج كتيبًا كبيرًا من ثمان وأربعين صفحة يمكن خياطتها معا بإبرة وخيط. ما
 خرق الصفحات وترير الخيط فيها - إن كانت أقل من مئة صفحة تقريبًا فالنتيجة مطبوعٌ مصنوع بأبخس الأثمان.

ومن جملة الكتيبات الأربع|ائة المنشورة قبل عام 1776 كتاب (الفطرة السليمة" (Common Sense) الذي ألفه توماس باين قبل ستة أشهر من

 باين من الكتيب 153,000 نسخة في العام الأول فقط (وكان من حصافته أنه تنازل عن حقوقه المادية كافة وملكيته الفكرية، مانحًا بذلك الحق لأي مطبعة في نسُر الكتيب). كانت النشُرات المعلّقة والكتيبات أرخص
 الديموقراطي في المستعمرات، فكان نشُ إعلان الاستقلال بإحدى النشُرات المعلّقة نتاج عقود من النشر المكثف والمستمر بتلك الطريقة.

أيقن فرانكلين أن الصحف والنشرات المعلّقة هي طريق المستقبل، فركّز

جميع طاقاته في هذين الشكلين من أشكال النُر، وحرص على السيطرة على كل جوانب إنتاجها. لم يكن امتلاكه لمطبعة كافيًا، بل كان من الضروري التحكم في المواد الأولية وعلى رأسها الورق. حاول الول فرانكلين الاستحواذ على توريد الورق وقطع الإمداد عن منافسيه في فيلادلفيا ولكنه فشّل، فأخلذ يُعِيْن صنّاع الورق على إنشاء مصانعهـم شريطة المشاركة في الأرباح. كان الورق ما زال يعتمد في تصنيعه على الحِرق البالية، فتولى فرانكلِين شخصينّا جمعها وإرسالها إلى مصانع الورق الماضعة لنطاق نفوذه، ثم شُراء المنتج النهائي. اتّسعت في النهاية شبكة إمداده حتى بلغت الملنوب وشملت مصنعًا للورق في مدينة ويليامزبرغ بو لاية فير جينيا، وكان المصنع يستمد طاقته من




ثتم توزيعها.
كانت الطباعة في المستعمرات صناعة محلية للغاية، وأحد أسباب ذلك هو صعوبة النقل بين الأقاليم، لكن فرانكلين لا لاحظ أن امتلاكه لشبكة من
 حاجة إلى تكامل أفقي أيضّا. وكان منهجه في ذلك تكليف أبنائه وأبناء
 لدى أخيه - أو توطيد علاقاته مع أصحاب المطابع من خلالول المصاهرة. كان فرانكلين يدينهم المال ويعيرهم الآلات ويساعدهـم من خلا خلا ويطلب بالمقابل ثلث الأرباح. من الأمثلة على هذا أنه درّب ابن أخيه ثم


بالمهمة نفسها إلى أنتيغوا، وساعد إجمالًا في تأسيس 24 مطبعة من نيو إنجلاند إلى الجزر الكاريبية. حتى جون دونلاب الطابع الرسمي لإعلان الاستقلال كان أحد عناصر شبكة فرانكلين. كان فر انكلين قد سـاعد ويليا إليام
 زوجة فر انكلين واسمها ديبر ا كروكر ـ وبلغ من امتنان ويليام دونلاب لولي
 لجون الذي صـار الطابع الرسمي لإعلان الاستقلال. لم يكن النجاح حليف جميع مشروعات فرانكلين. كانت صحيفة هي أول صحيفة تنقل خبر توقيع إعلان بالاستقلال في الحامس من يوليو. لا بد أن فرانكلين قر أ الخبر بالألمانية بمزيج من الانتصار والحسرة؛ لأنه فشـل في مساعيه لإنساء صححيفة ألمانية، وما عاقه هو أنه لم يمتلك الأحرف القوطية التي يفضّلها القراء الألمان،
 فر انكلين قاعدة عامة وهي عدم استغلال صحتفه في الترويج لأجندة سياسية محددة، وهذا ما جعل الكثيرين ينتقدونه، ولكنه عندما خالف قاع قاعدته مع الألمان المستوطنين في بنسلفانيا بانتقاد نزعتهم السلمية فشّل مشروعه على

الفور.
مع اشتغال فرانكلين في ترسيخ التكامل الرأسي وتنمية شبكات الطباعة أفقيًّا أدرك أن الطباعة معتمدة على الحكومة والبنية الأساسية الحكومية. ومن المرجح أن أكثر المدمات المكومية الطباعية ربحيةٌ ليست القوانين
 متطابقة تُضـاف الأرقام إليها لا حقًا كتابةً باليد.

والأهم من الحلدمات الحكومية الطباعية هي الطرق الحكومية التي كانت تسمى بالطرق البريدية؛ لأنها تيسّر توزيع البريد في المستعمرات كانت الطرق موكلة إلى إشراف مدير البريد، ولم يكن راتب هذه الوظيفة عاليًا ولكن الميزة الأعظم لشاغلها قدر الـيا
 أي صاحب مطبعة. بعد أن رسّخ فرانكلين لنفسه سمعة باحترافه الطباعة


 في جميع المستعمرات عام 1753. وفي عام 1775 نقل ولاءه من الما 17 التاج البريطاني إلى الدولة المستقلة، فكان أول رئيس للبريد مكلف من الكونغرس
 الفيدر الية بعد منصب رئيس الدولة).

بعيدًا عن امتيازات رئاسة البريد يحمل هذا المنصب أيضًا مسؤوليات
كثيرة، وأبرزها الطرق البريدية. لم تكن الطرق على أحسن حالـ الـ، وقد مفتش مبعوث من بريطانيا عام 1773 لتحرّي أحو ال الطريّ الطرق البريدية أنه مصدوم من وعوثة الطرق وثمالة قائدي العربات والـيـيالة وقلة النزل. لم تثبط هذه الأحوال همة فرانكلين، وعزم على تفحّص طرقه بهر بنفسه قاطعًا ما يربو على 1600 ميل من فر جينيا إلى نيو إنجلاند.


خريطة بالطرق البريدية في نيويورك ونيو إنجلاند، وكانت ضمن شبكة فرانكلين للطباعة والتوزيع

أدخل فرانكلين على الطرق تحسينات عظيمة، واختصر وقت نقل البريد من فيلادلفيا إلى نيويورك (أسرع من نقلها اليوم؛ كانت الرحلة ذهابًا وإيابًا تستغرق أربعًا وعشرين ساعة)، وأنشأ طريقًا بريديًّا جديدًا إلى مونتريال. من بين جميع موقعي إعلان الاستقلال، كان بنجامين فرانكلين أعلمهـم بالتقنيات التي هيّأت الظروف لترى هذه الوثيقة النور، وذلك أن الن معظم هذه التقنيات كانت طوع يديه وحده.

جمهورية الآداب

بعد أن حنع بنجامين فرانكلين لنفسه اسمًا في الطباعة والنشر ترك إدارة أعماله عام 1747 إلى موظفيه، وانصرف إلى تأليف الأبحاث والكتب
 وهذا ما أثمر عن اكتشافه الشّحنة السالبة والشُحنة الموجبة في التيارات الكهربائية وتسميتها بذلك. كا أثبت الفوائد العملية من العلم باختراعه مانع الصواعق، فأصبح أول فيلسوف طبيعي في القارة الأمريكية وأبرز علمائها.

استفادت هذه الأنشطة العلمية من الطباعة كذلك لأنها اعتمدت على ما نسميه نحن الآن بشبكات المعرفة. فأنشأت البِمعيات الفلسفية والعلمية شبكة لتبادل الأفكار، وكانت مستقلة عن مراكز التعلم التقليدية مثل الكنيسة والبلاط الملكي. أدرك أنصار هذه الشبكات الـيكات المديدة الأبعاد
 إن فرانكلين ينزع دومًا إلى الريادة فقد دعم جمهورية الآداب بتأسيس الجمعية الأمريكية للفلسفة، والانضمام للماسونية، وهي منظمة عاللية سرية بالغة التأثير تكرّس أنشطتها لنشر القيم التنويرية.

كانت هذه المنظطات المتخصصة تسير عكس تيار ثورة الطباعة، كانت الوجه المضاد للصحف والنشرات المعلّقة الشُعبية. كثير من الفلاسفة الطبيعيين رفضوا بصلافة أسلوب الصحافة السو قي، ولكن تجربة فرانكلين
 لم يكن تُمرة عقول الفلاسفة المتمتّعِن بالمنزلة المرموقة والإنتاج الذاتي بمعزل

عن مراكز السلطة فقط، ولكنه أيضًا ثمرة التنافر الديموقراطي للأفكار المنشورة عبر الصحف والنشرات المعلّقة.

أسفر أهم تقاطع بين الطباعة وشبكات المعرفة الجديلة عن إصدار (إنسيكلوبيدي"، الموسوعة التي تعهدها عدد من الفلاسفة الفرنسيين تحت إثراف دني ديدرو وجان لرون دالمبير. بدأ هذا المشروع محاولةَ لإصدار
 ذات بجلدين منشورة عام 1728. أدرك المحررون الفرنسيون أنهم في حاجة إلى مطبوعة أكثر شمولية وجزالة، مطبوعة تجمع وترتب وتنشر معارف ذلك الزمان سريعة التغيّر، ومنها الاكتشافات الميكانيكية والتقنية والعلمية التي ينتجها الفلاسفة الطبيعيون أمثال فرانكلين. نشروا ما بين عامي 1751 و
 فكانت عصارة العلوم في القرن الثامن عشر .

بجّلت الطبعة الفرنسية إنسيكلوبيدي الطباعة، كا فعلت سالفتها البريطانية الأصغر حجاً. فبفضل الطباعة تداول الناس الآداب والعلوم قديمها وحديثها، وجُعت كل المعارف في مطبوع واحد على أمل بيع ما يكفي من النسخ لتحقيق شُيء من الربح. كانت المعرفة أكبر من أن تُحتوى، ولا بد من ابتكار أدوات جديدة لتصنيفها وترتيبها. ولما للطباعة من أهمية بصفتها الأداة التي أخرج إت الموسوعات إلى العلن؛ فلا غرو أن أفردت إنسيكلوبيدي للطباعة وما يلحقها من شؤون أكثر من ستين مدخلًا الِّا منها
 نسسى ((حق الملكية الفكرية) و (الرقابة) .

ayy.in imf
2vacri Kat Imprumerve che I eltres, tiopertion de br cause

تصوّر هذه اللوحة عمل المنضدين، وهي من صور موسوعة إنسبكلوبيدي من تحرير ديدرو ودالمبير التي تتضمن مدخلات عديدة عن الأدب والكتابة

تضمنت إنسيكلوبيدي كذلك مدخلات عن تاريخ الأدب مع التركيز
 المقدس (رغم اقتصارها على الكتب المسيحية) والترجمة السبعينية وهي النسخة اليونانية للتناخ. كان أعظم مدخل في الموسوعة كتبه ديدرو عن كلمة
 بجهود لا مثيل له لاحتواء كل المعارف وحفظها للأجيال القادمة، وأكّد أن
 عن هوس الكتب [الببلومانيا] وهو الاضطراب العقلي الذي يؤدي إلى بمع الكتب، وربا كانوا بذلك متأثرين بدون كيخوته. ولا شـك أن هنـا هـا الو صف ينطبق على فرانكلين أيضًا بمكتبه الضخحة.

وجدت مشروعات الموسوعة صدى لدى الناشرين وأصحاب المطابع في المستعمرات، حيث كانوا يطمحون إلى الانتفاع من هذا المصدر الجديد من العلم، حتى إن صحيفة بنسلفانيا التي استحوذ عليها فرانكلين فيها بعد كانت تُسمى (المرشد العالمي لكل الفنون والعلوم: وصحيفة بنسلفانيا")،
 إنسيكلوبيدي الفرنسية، بدايةً من الحرف (A). كانت الحنطة أن تتعاقب
 في صحيفة، وتسمية الصحيفة باسم موسوعة، ما هو إلا مثال عظيم لمدى تقاطع شبكات المعرفة التخصصية المحتكرة مع شبكات المعرفة الشعبية. لم يكن هذا التقاطع مشمرًا في بميع الأحوال، ففي أكتوبر عام 1729 أفلست الصحيفة واشتراها بنجامين فرانكلين الذي أدرك على الفور حماقة هذا المثروع. حذف عبارة (المرشد العالمي لكل الفنون والعلوم" من اسمها وترك الجزء الثاني (اصحيفة بنسلفانيا)، موضّخا للقراء أن استمرار الوضع

على ما كان عليه يعني أن نشّر الموسوعة البريطانية بكامل بجلديها في الصحيفة سوف يستغرق أكثر من عشّرة أعوام. وعقّب أن الصحيفة التي تشترى المترى
 تُكين القارئ من تقليب صفحاته للاطلاع على المدخلات المات المرتبطة بعضيها

 الموسوعة البريطانية الباهظة المكونة من بجلدين لنفسه. وبعد مرور عشرين عامُا اقرَ على مكتبة لا يبر ري كومباني التي ساعد في تأسيسها شر اء النسختة الفرنسية الضخمة إنسيكلوبيدي بمبلغ خيالي يقارب 300 جنيه إسترليني (يعادل الآن نحو 100,000 دولار أمريكي). الصحف وسيلة متازة
 كتازة لترتيب المعرفة، ولا يمكن إجبار الوسيلتين على التحرّكُ يدُّا بيد. هذا التفكير هو ما يميز عقلية فرانكلين: القدرة على فهم الصالات والاختلافات بين التقنيات وتطبيقاتها، ووسائل التواصل ومعتو اها.

ضرائب على جمهورية الآداب

أسهـم تفاعل الصحف والموسوعات معًا في إذكاء جذوة المزيج التنويري الثوري الذي أدّى إلى إعلان الاستقلال. كانوا فقط في انتظار عود الثقّاب، والاعتقاد السائد يقول: إن عود الثقاب هي حادثة حفلة شاي بوسطن. فقد فرضت بريطانيا ضرائب على سكان المستعمرات رغم أنهم غير عُمُلين في البرلمان، فكان رد فعل سكان بوسطن المنادين بالـرية أن تنكروا بشُكل السكان الأصليين وألقوا الشاي الخاضع للضريبة في مياه ميناء بوسطن.

هذه القصة حقيقية ولكنها ناقصة؛ لأن أول ضر يبة مفروضة على سكان


 كان معظم الإنتاج الورقي إلى المستعمرات يُستورد من هولندا في الغا ويوزعه تجار الجملة الإنجليز. كان هذا الاستيراد هو ما استهدفه قانون الدمغة، وتحديدًا شبكة المستعمرات الآخذة في النمو من مصانـر المران الورق والمطابع، والطرق البريدية، وموزعي الصحفـ، كانت بريطانيا تطمع في

 فنشر ت الصحف في صفحاتها الأولى مقالات عن الظلم الواريا القانون، وبعضهها أضاف إطارات جنائزية سوداء، بل إن إحداهاها نشرت شاهد قبر في الصفحة الأولى. واعترض أصحاباب المطابع، وقاطعوا و وطعنوا بالقانون وخالفوه علنّا باستعمال أوراق لا تحمل المتتم. فلما انخفضت الصادرات الورقية البريطانية إلى المستعمرات 90 بالمئة أذعن البرلمان حينها

وألغى قانون الدمغة.
ما فعله البرلمان البريطاني بإلغاء هذا القانون الممقوت كان تصرفُاصحيحًا


 وعلى الشاي كذلك. دمّر أصحاب المطابع الحانقون الورق المختوم في العلن، كأنهم بذلك يتمرّنون على ما سيجري في حادثة حفلة شاي بوسطن، والتي كان من الممكن أن يكون اسمها (حفلة ورئ ورق بوسطن"). بعد عام 1775 كان استيراد الورق شبه معطّل؛ لأن الكونغرس القّاري الأول فرض مقاطعة

منظمة على بميع الواردات من بريطانيا، مهـّا الطريق للكونغرس القاري الثاني كي يعلن الاستقلال. مع أن الورق الذي استعمله الواله جيفرسن لكتابة مسودة إعلان الاستقلال كان مستوردًا من مصنع ورق هورَ النديَ الندي، وعلى الأرجح من خلال تاجر جملة بريطاني.

وإن كان يكق لجيفرسن الفخر بأنه كاتب إعلان الاستقلال، فلفر انكلين أن يفخر أنه من وضع حجر الأساس للبنية الأساسية للطباعة التي لونا لاها لا صدر الإعلان. وهو أيضًا من أضاف إلى الإعلان إحدى أهم عباراته،

 الطبيعيون. لا ريب أن ماري أنطوانيت كانت ستتعجب من أن صاحب مطبعة هو من أضاف مصطلحُا جوهريًّا لأهم وثيقة في عصر التنوير، بل بل ربا لا عجب في ذلك؛ لأنها لم تعلم أن التقنية التي ستقودها إلى حتفها لم تكن المقصلة بل المطبعة.

صانع محتوى

لم تكن كلمة (بديهية) طبعًا الإسهام الأدبي الوحيد لبنجامين فرانكلين، فهذا الرجل الذي طالت يداه كل عناصر النشر؛ من الخِرق والورق، والطباعة والصحافة، والخلدمات والطرق البريدية، كان ميسّرُا له العمل في في التأليف. من غيره يستطيع أن يكتب ما يملو له، ويطبعه، ويجبر العامة على قراءته؟

لكن من الغريب أن فرانكلين في شبابه لم يكتب لكسب الدخل إلا نادرًا
(ولم يسعَ للاستفادة ماديًّا من اكتشافاته العلمية حتى عندما ثبت نفعها

 الأدبي مصدر دخل مناسب. حقق فر انكلين ثروته من خلال شل شبكة الطبي الطباعة والبنية التحتية للآداب، وليس من الأدب ذاته و وكان يؤلف متى ما احتاجت شبكته إلى كتاباته، وحتى في هذه الحالات كان ينشر بأسلاء مستعارة. في
 بشخصيات عدة، جعلها تتدخل في المناظرات السياسية، وتنتقد حماقات
 الكتابة هو الدفاع عن صحفه وقراراته في النشر، أو مهاجمة صحف منافسيه. إن أعظم نجاح تجاري لفرانكلين المؤلف هو "بور ريشتردز ألماناك")، وهي مطبوعة روزنامية بحسب أيام الشهر والدوراتِ الـوات القمرية، تحوي
 والتشُجيع من معين التجارب. ورغم النجاح الباهر الذي حقّقه تقويم
 خلف اسمه المستعار ريتشارد سـاندرز، بل أقصد أن كثيّرًا من الأقوال المنسوبة إلى ريتشارد لم تكن من تأليف فرانكلين. كل ما كان فرانكلين يفعله هو البحث عن المكم والأقوال، ثم تغير ها وتر تيبها وصياغتها على لسان ريتشارد. حتى عندما جمع أفضل أقوال ريتشارد في كتيّب منفرد سمّاه





آداب الماضي وتحويله إلى منتج يريد قرّاؤه شُراءه، فتصرّف كا كان يفعل الكتبة في غابر الزمان، أو كا يفعل صا صانعو المحتوى في هذا العصر. أما العمل الأدبي الآخر الذي ارتبط باسم بنجامين فرانكلين فهو سيرته
 ورغم أنها تفتقر إلى كثير من المعلومات مثل مشُروعاته التجارية الفاشُلة،

 قوة تأثير سيرة فرانكلين أنها أسَّست المنهج لكثير من السير الذاتية اللاحقة في أمريكا وخارجها.

لكن فرانكلين لم يؤلف هذه السيرة، وأعني بذلك أنه لم يكتب قط نصًّا
 حياتها في رسالة لابنتها كذلك فعل فرانكلين، فذكر شُيئًا من وقائع حياته لابنه المتمرد ويليام (الذي أصبح آخر حكّام نيو جيرسي في المستعمرة، والينا وأحد أشدّ الموالين للتاج البريطاني). وأضاف فيـا بعد رسائل أليا أخرى ومير ومقتطفات من حياته، ولكن فرانكلين، ذلك الناشر القادر على نشر ما يشّاء الماء، لم ينشُر أي
 السيرة الذاتية لبنجامين فرانكلين فصار أحد كالاسيكيات الأدبـ ولو ولو كان
 عليه - يعلم بـا فعلوه في هذا المشُروع التحريري غير المرخص لبارك فعلهم. يظل إعلان الاستقلال هو أهم نص مرتبط باسم فرانكلين، وهو النص المُحتفى به بصفته النص التأسيسي لأمة ناهضة. خلا 1812
 نشوب حريق المدينة عام 1814. واُيُخْت لأجلها احترازات أشد خلا

الحرب العالمية الثانية، فأودعت في قلعة فورت نوكس بولاية كنتاكي، فاكتسبت ورقة الرق هذه المخطوطة باليد بوضعها بين سبائك احتياطي
 على مر الزمن وثائق شبيهة، ومن ضمنها إعلان استقلالِل هايتي. كا نـا نتج عن إعلان الاستقلال والدستور الأمريكي نوعٌ من أنواع الألصا الأصولية النصية؛ أي
 لما ورد في النصين.

كانت حياة فرانكلين شديدة الارتباط بالطباعة بأشكالها كافة، حتى إنه كان ينظر إلى حياته من خلال الطباعة، أو ربيا كأنها نوع من الطباعة. وقد كتب في شبابه مرثية تهكمية:

هنا جثقان ب. فرانكلين، الطابع
كغلاف كتاب قديم
كزق الصفحات
بجرّد من حروفه وتذهيبه
يرقد طعامًا للديدان
لكن العمل لن يضيع
لأنه سيظهر ثانيةً (كا كان يعلم يقينًا)
في طبعة جديدة أبمل

مصححةة ومنقحة

> بقلم الكاتب

وصف فرانكلين حياته من منظور صاحب مطبعة وهو يشير بفكاهة إلى كاتب إلهي في الحياة الآخرة (التي لم يكن مؤمنًا بها) . وحقًّا حدث ما ما تكهن به، وصُحّحت حياته وعدلت، ولكن ليس بيد إله، بل بأيدي أجيال من الـن

 للانتصار في معركة الاستقلال. لم يكن فر انكلين بجرد ناشر بمهوري كا كان الان يحلو له أن يصوّر نفسه، بل كان ناشر جمهورية الآداب.

## الفصل الحادي عشر

## الأدب العالمي: غوتـه في صقلية

عام 1827، فايمر

في الرابع والعشُرين من مايو عام 1823 استجمع الشاعر الواعد يوهان بيتر إيكرمان شجاعته، وأرسل غخطوطته بعنوان ا(تأملات في الشعر، الـان مع دراسة خاصة لأعمال غوته" إلى الكاتب الشهير شخصيًّا. كان إيكرمان يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ولم يتنبأ أحد على الإطلاق الألـا أنه سيؤلف كتا كابًا
 حليب بقرة واحدة، وما يفيض عن حاجتها تبيعه. لكن ظروف إيكرمان
 حتى حصل على وظيفة سكرتِير متدنية المستوى. تلقّى دروسًا في اللاتينية
 لدراسة القانون. كان المستقبل أمامه مشُرقًا.

ولكن هذا الرجل المنضبط بطبيعته ما فتئ ينصرف عن دراسة القانون
 وكتب في النقد الأدبي. اقترح عليه يومُا صديقق أن يقر أ لغوته فتعلّة إلّا إيكرمان بمؤلفاته. انسحب من كلية الحقوق لينخرط في تأليف كتاب عن المؤلف الذي يكنّ له إجلالُا كبيرّا، ثم أرسله إلى غوته الـهِ الذي كان في في الثالثة والسبعين

وفي أوج شهرته في ذلك الحين، محاطًا في دوقية فايمر في شرق ألمانيا بجج|عة من الأدباء والمعجبين. (في عام 1850، بعد وفاة غوته بثُلية عشر عامّا نشر رالف والدو إمرسن مقالته "رجال نموذجيون")، ذكر فيها ستة رجال: غوته المؤلف، وأفلاطون الفيلسوف، وسويدنبورغ المتصوّف، ودي وي مونتين

المتشكّك، وشيكسبير الشاعر، ونابليون رجل العالم).
بعد أن بعث إيكر مان المخطوطة بيوم انطلق في رحلته. لم يستطع السفر بالعربة لأنه مفلس، فاضطر إلى أن يفعل ما اعتاد على فعله: قرر السيرِ بـد بدأ السير في الخامس والعشرين من مايو، متجهًا إلى المنوب في في قيظ الصيف عله طول نهر فار، ولم يتو قف حتى بلغ وجهته بعد أكثر من أسبوع. أرسل إيكرمان رسالة قصيرة لغوته فور وصوله إلى فايمر، فتلقى

 الضيوف، وهذه للججلوس، وأخرى لتناول الطعام، وتلك لتبادل الحديث. وهناك مكتب غوته ملحق بمكتبته وغرفة للموسيقا. وغرفة لمجموعة ولية

 بعض تلك الغرف، حتى تركه بحضرة غوته شخصيًّا الذي دعا إيكرمان بدماثة للدخول. قال لإيكرمان إنه أمضى الصباح بطوله عاكفًا على قراءة غخطوطته وإنه سوف يساعده على نشر ها، وتمنى أن يمضي إيكرمان في فايمر

بعض الوقت.
ما الدافع وراء ترحيب غوته المار؟ ؟ لم يكتف إيكرمان بإرسال غخطوطته قبل مجيئه بل أرفق معها خطابًا يثني فيه على مهاراته في أعحال السكرتارية كان يبحث عن رب عمل، وغوته الطاعن في السن يبحث عن مساعد

شخصي، فتولى إيكرمان مهام هذا المنصب على الفور. ارتاد إيكرمان خلال
 الكبير في نشر مؤلفاته والقيام بالأبحاث بلا مقابل على الإطلاق.

أخذ إيكرمان يدوّن محادثاته مع غوته، وكان يريد في بادئ الأمر إنعاش ذاكرته، ولكن السبب الأقوى هو إدراكه لقيمة هذه المحادنادثات فيحا بعد. قادت الغريزة إيكرمان لفعل ما فعله تلامذة المعلمين في القرون السابقة للحقبة العامة؛ أي تدوين محاورات أساتذتهم ونشرهما بأسم|ئهم. كان المان إيكرمان أفلاطون غوته، والمبشّر الأبرز لمنهجه.

نحن نعلم - بفضل إيكرمان - أنه في عصر الحلادي والثلاثين من يناير عام 1827، وكان يوم أربعاء، ولدت رؤية جديدة في الأدب في بلدة فايمر الصغيرة، رؤية ما زالت سائدة حتى يومنا الحاضر . في ذلك الأربعاء لم يكن إيكرمان قد التقى بأستاذه منذ أيام، فكان غوته يكتم الكثير من الأفكار


 ولكن لم يكن هذا رد الفعل الملائم. بعد أكثر من أربع سنوات قضاها الا
 غرابة في الأمر البتة)، ، ثم شُرع يلقي محاضرة لم
كان إيكرمان يحب محاضرات غوته، ويحب التُعلّم منه دومًا. شُرع غوته يتحدث عن تأثير الكاتب البريطاني صاموئيل ريتشاردسن في كتاباته، ولكن سر عان ما رجع إلى الحديث عن الروايات والسلوكيات الصينية، مؤكذًا على
 ثانية: (أليس من الغريب أن أعمال هذا الكاتب الصيني سامية الخية الخلاقيًّا

بينها كتابات أهم شعراء فرنسا [يير جان دى بيرانجيه] ليست كذلك؟"

 غوته عن الصين، وغامر بالقول إن هذه الرواية الصينية لا بد غير عادية الـن وإنها الاستثنُاء الذي يؤكد القاعدة. كان صوت غوته حازمًا عندما أجابه:
 أجدادنا ما زالوا يعيشون في الأشُجار".

لم يحر إيكرمان جوابًا، وقد علم أن غوته بدأ جدالًا لم يكن لينتهي. وإلْ إلْ



 (اقترب عصر الأدب العالمي، ومن واجبنا بميعًا المساهمة في تعجيل وصولها". الأدب العالمي. أدرك غورته أن الأدب في اتساع، أن آدابًا متنوعة من عصور وأماكن متعددة باتت متوافرة للبشر أكثر من ذي قبل . ذلك الأدب الذي كان عحصورًا في أماكن وأعراف محددة حتى ذلك الوقت أنخذ يتّحد في في كيان كامل مندمج.

نحن مدينون لذه الرؤية، وصياغة مصطلح الأدب العالمي لإيكرمان؛



 البلديدة، وتحتاج إلى مغالطة بهلوانية.

سوق عالمية للأدب

إيكرمان هو من سجّل المحادثة التي تَتّضضت عنها فكرة الأدب العالمي،
لكنه لم يفسر لنا لم ظهرت هذه الم المؤية العالمية من بلدة فايمر الريفية التي تقع في مكان ما في شرق ألمانيا. ألا يجدر بفكرة عظيمة مشل الألمروب العـا تخرج من إحدى عواصم القرن التاسع عشُ العظيمة، مثل باريس أو لندن؟

ترعرع غوته في بيئة رغدة في مدينة فر انكفورت، حيث باع غوتنبرغ أول
 ونظم القصائل، ولكن تألق نجمه بعد أن نشر أفضل رواياته مبيعا پآلام فرتر" التي تحكي عن قصة حب ثنلاثية الأطراف تؤدي إلى انتحار العاشقو
 غير المتزنين بالتعبير عن مشاعرهم بحرية عرية عبر الحطابات (تشتمل الرواية على عدد من الحطابات المتبادلة بين شخخصياتها)، وارتداء ملابس الشخخصيات

 انتقد بعض أجزائها وإن لم يفصح غوته قط أي الأجزاء الئهر
كان باستطاعة غوته بعد نجاحه المبكر أن يستقر في أي مكان، لكنه قَبِ

 ولقبَا، وصلاحيات وظيفية تزداد أو تنقص كـا يشاء. كانت الدوقية تضم مئتي ألف نسمة تقريبّا، يسكن بلدة فايمر منهم مبعة آلاف فقط، لكنها كانت دولة مستقلة. أيقن غوته بعد استقراره أن البلدة في حاجة إلى إدارة أفضل، فجعل من وجوده أمرَّا لا غنى للدوق عنه. حصل على لقب مستشار

وتولى مسؤولية أعمال البلدة، من المسارح إلى الطرقات والشُؤون المالية، بل

 الحياة.

في فايمر، وجد غوته نفسه في موضع المتلقي للواردات الثقافية رغم شهرته الآخذة في النمو. كانت باريس هي المركز الثقافي

 وينشدون الشعر الفرنسي ويشاهدون المسرحيات الفرنسية، فانصرف
 وصاموئيل ريتشاردسن ولورنس ستيرن. ولكن هذه المخرجات الثقافية


 للأدب الألماني وتمّعه بمكانة لا نظير لما بين الأدباء الألمان فإن غوته المانه لم

 العظيم لآدابهم الوطنية، والدول الأصغر تعمل على نشر ثقافاتها الوطنية، أصبح اهتمام غوته منصبًّا على الآداب القادمة من بلاد بعيدة.

ساعدت السوق العالمية النتطة للآداب غوته في إرضاء اهتهاماته الأدبية المتوعة، فكانت الأعمال تأتي من أماكن بعيدة إلى هذه البلدة الريفية ومكتبتها الرائعة، مكتبة الدوقة آنا أماليا، حيث كان يعان الـا على ذلك رواية (Hau Kiou Choaan) أو (التاريخ الميمون: تر جمة من

اللغة الصينية") وهي إحدى أُولَيَات الروايات الصينية التي تُرجمت إلى لغة
 كانتون لهساب شُركة الهند الشُرقية التي أسّست إنجلترا من خلالها ما مناطق تجارية ومستعمرات في آسيا (لا سيل بعد خسارة المستعمرات الثلاث عشرة في أمريكا الشمالية بعد إعلانها الاستقلال) . قرر ويلكنسن ألاري ألن يستفيد من
 (Hau Kiou Choaan) التصحيحات التي تثبت اجتهاده بالعمل عليها، ولكن عندما اُستدعي إلى إنجلترا هجر التر جمة وقد فرغ من ثلاثة أرباع الرواية فقط.

بعد عقود من الزمان وجد الأسقف توماس بيرسي غطوطة ويلكنسن، فعمل على تصحيحها وتعديل التعبيرات غير المنطقية فيها وحذف الفقرات
 زالت بعيدة عن الكمال. بعد سبعين عامًا بدأ جون فران انسيس دايفز، ثاني
 وقد لاحظ متجها|عدد الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبها الما المترجم الأصلي،
 دايفز الجديدة بعنوانها الأدق وهو (الارتباط المبارك") عام 1829.

عثر غوته متأخرٌا على ترجمة دايفز المنقحة، فقد وقعت بين بين يديه عام 1796 أثناء بحثه المستديم عن أدب جديد جريد من البلاد الأخرى تر جمة ألمانية
 الصيني الذي ظل طوال حياته يتابعه قدر ما استطاع. تظهر سجالات الما المكتبة أنه استعار بجلدات عديدة حول الصين في عام 1813، ون ومنها ونا رحلات مات ماركو بولو، أول كتاب غربي عن الصين وقد نشر عام 1300 تقريبًا. ما أعجب

غوته في هذا الكتاب هو مزجه بين الوصف الدقيق واللميال المختلق الذي

 إضافية عن هذه الثقافة الغامضة، وفي عام 1827 ألقى محاضرة عن 18 روائ

 ذلك بشهور معدودة كان غوته قد قرأ رواية صينية أخرى بعنوان پالغزل الصيني" بترجمة إنجليزية. وهي الرواية التي كان يمكي
 1827. بلغت ندرة الروايات الصينية في الغرب أن غوته كان يقر أ كل ما يجده منها من خلال باعة الكتب والمكتبات والشبكات العلمية.

ما الذي أثار إعجاب غوته في هذا الأدب الأجنبي؟ كانت الرواية الصينية الأولى التي قرأها، الترجمة السيئة التي تحمل التح عنوا قصة متسارعة الأحداث عن شاب وشابة تَمعهها حبكات وخطط معقدة، وينخرطان في مغامرات ومكايد ماكرة، قبل أن تنتهي الــكاية بارتباطها بالزواج. لم ينزعج المترجم الثاني للرواية توماس بيرسي من هذه المبكة المفتعلة؛ ربطا كان السبب في ذلك أنها ذكّرته بالروايات الغربية مثل دور دون
 عام 1815؛ أي بعد زهاء عقدين من قراءها أول مرة. أما أْ آخر رواية صينية
 على مصادفات غريبة ونبوءات من الوحي، ونهاية سعيدة مصطنعة.

من ناحية أخرى كانت رواية الغزل الصيني التي دفعت غوته إلى صياغة مصطلح الأدب العالمي غتلفة عن الروايتين الأخريين. كانت رواية

شعرية بطلها رجل صيني نال إعجاب الناس بسبب معرفته الأدبية وقدرته على ارتجال القصائد الجزلة في لـظات. كافأته الرواية نظير ملكته الأدبية
 أوصاف مفصّلة للحدائق ومشاهد إلقاء الشُعر. في ذلك الحين كانت الرواية الغربية تعد أحدث الإضافات للمخزون الأدبي وكانت في معظمها موجهة
 رأى الأبواب التي تفتحها رواية من الفن الرفيع.
 والسُعر الصربي والدراما السنسكريتية الكلاسيكية (وقد استلهم جزءُ الماء من مسرحيته فاوست من المسرحية السنسكريتية شاكونتالا). ولا ننسى ألفـ
 والداه يرويان القصص كما كانت ترويها شهرزاد للملك؛ أي ليلة ورراء ليلة وكل قصة مبتورة النهاية. لكن غخيلة غوته الصغير كانت أنشط من خيلة الملك، فكان يماول أن يكمل الحكاية كل ليلة ويروي لو الديه النهاية التي
 في اهتم|مه بالعالم العربي، وعمل على تأليف مسر حية عن النبي محمد. وفي

 معلم ذو سعة في المعرفة وقوة في التأثير، واستطاع بشخخصيته توحيد قبائل الصحر اء المتناثرة في أمة قوية.

من أهم الأدباء الذين تأثر بهم غوته كان الشُاعر الفارسي حافظ الشُيرازي الني عاش في القرون الوسطى. وقد بلغ من شدة ولعـه كتابُا يكوي مقالات عنه، ثم أتبعه بديوان شعري اسمه (الديوان الغربي

الشُرقي" تولّد من تجربة قراءة أشعار حافظ الشيرازي. استعاض غوته
 العظيمة، بلا أنه لم يستطع السفر إلى فارس.
حيّرت عادات غوته القرائية معظم معاصريه وأصحابه، وليس فقط
 أخيه ياكوب في حيرة بالغة: (إنه مولع بتلك الكتب الفارسية، وألّفـ ديوانًا


 والأسطورية، وقد شرعا في المهمة العسيرة وهي نشر ما ما جمعوه في الكتاب



 للأدب العالمي قارئًا و كاتبّا رغم سخرية معاصريه. يبدو أن أن مكانته أتاحت له تجاهل آراء الآخرين والاستمرار في إرخاء فضوله.

كا انتفع غوته من الطباعة التي اخترعها غوتنبرغ قبل ثلانيائة عام في جمع
 أنشأت بجموعة من اللدول الأوروبية مناطق تجارية في كل بقاع الـاع العالم، ومع مرور الوقت استقرّ التجار الأوروبيون في بلادهم الجلديدة وسيطروا على
 تقدّمت إنجلتر| وفرنسا في الـباق، فكانتا التا القوتين الاستعهاريتين المهيمنتين. أُجبرت بلاد كثيرة على التجارة أو الخضوع التام و كلّفها ذلك خسائر بشرية

هائلة. وغالبٌا ما كانت تلك الأقاليم خاضعة لسيطرة الشركات - مثل شركة المند الشُرقية - التي منحتها حكوماتها امتيازات تجارية احتكارية. استوجبت الإمبريالية التي وُجدت لأسباب اقتصادية بحتة على أولئك التجار تعلّم شيء من تلك الثقافات الأجنبية. فأخلذ مندوبو القوى
 وقت طويل حتى بدأت التر جمات المتفرقة تصل إلى أوروبا (ومنها أول رواية


 الذي كان يتواتر إلى أوروبا - ومنه ما الطّلع عليه غوته - تسنّت تر جمته بهذه

الطريقة.
كانت التجارة بالأدب العالمي طريقًا ذا اتجاهين، فلم يترجم المندوبون والمختصون الأدب الأجنبي ويستوردوه من المستعمرات إلى الغرب فحسب، بل جلبوا معهم آدابهم وتقنياتهم في الطباعة إلى المستعمرات ات أنشأ التجار البرتغاليون والإسبان أول مطبعة في المند (صحيح أن المند استقبلت

 النصوص الأدبية ونشرها بعدما كانت محصورة على نخبِ غختارة. فقُدّر بذلك للاستعمار أن يؤلّف بين التقاليد الأدبية بطرق جـدرّ جديدة بالقوة والاضطهاد، وكذلك بتقنيات الطباعة.

شعرت معظم القوى الاستعلرية بالماجة إلى تسويغ أفعاها، فكانت حجتها أن المستعمرين الأوروبيين يجلبون معهم منافع الحضضارة المتقدّمة إلى البلاد الأخرى. وهذا يعني أن المستشرقين الذين انعكفوا على دراسة
(الممتلكات" الاستعمارية كانوا يميلون إلى النظر بفوقية إلى الثقافات التي يدرسونها. وهنا ظهرت فائدة استقرار غوته في فايمر اللريفية؛ لأن هذه
 الصغيرة أو المتوسطة مستعمرات في أي مكان في العالم. وهذا يعني
 لتجربة إخضاع ثقافات أجنبية إلى سطوة بلاده، والإحسـاس بالفوقية الذي ينتج عن ذلك بطبيعة الحال.

علِمَ غوته، المثقف الذي كان يتحدث اثنتي عشرة لغة، والذي حاول تعلّم العربية في سن متقدمة، أن الأدب العالمي يعتمد على جهـ المود المتر جمين المضنية قليلة الأجر، وعلى وجود سوق - وهي من المخرجات للإمبريالية الأوروبية - تستورد الأدب من البالة المقاع القصية في العالم ومعه
 وما زالت رؤية غوته للأدب العالمي المستندة إلى إنشاء سوق دولية لترويج الأدب تغذّيها أعمال التَ جمة قائمة ومعمولًا بها اليوم.

بحثًا عن الأصول
عام 1787، صقلية

في عام 1786، وبالرغم من المزايا التي نالها غوته من منصبه في فايمر، قرّر أن يفر من الروتين الريفي وأن يرى العالم بنفسهه. ركب في عربة وسافـر

 حتى صقلية التي شهدت ذروة أسفاره.

لطالما أكنتت إعجابًا عظيًا للأدباء الرّحالة، الذين يقودهم فضوهم



 أن أتتبع خطاهم وأتخيل أدب الرحلان ألا من منظوري (وعلى الأرجح أن أوائل الأدباء الر حالة فعلوا ذلك).

كانت رحلة غوته إلى صقلية شاقة، فقد انحرف القَارب الذي كان على


 بجرد مذكرات، بل هي أقرب ما تكون إلى المدونة كا كا نعرا نعرف المدونا
 وكانت المطابات طويلة يتداولونها فيها بينهم. وكان يضمّن هذه الحطابـات صورْا، فقد استأجر رسّامُا ليصحبه ويرسم كل ما أراد غوته أن يتذكرها
 "(رحلة إيطالية)، وهو أحد أجمل مؤلفاته على الإطلاق.


 في اهتحام غوته بالأدب العالمي.



وحواء الذي كان يؤمن أن النباتات كافةً انحدرت منه. لم يقبل غوته بتصنيف عالم النبات السويدي كارل لينيوس الذي راعى فيه أدق الاني النايتلافات بات بين
 كان يتساءل: كيف نعرف أن النبات نبات؟ لأننا نعرف ما النبات، ما يجمع النباتات من تشابهات تثبت تحو لاتها عن النموذي النا
 ساعات يقارن بين العيّنات.

خطر لي وأنا أفكر بهوسه الغريب إن كانت مهمة غوته الأدبية في صقلية سببيهة ببحثه عن النبات الأم، من حيث أنها عـا لاعتبار الأعال الأدبية المختلفة ناشئة من كيان واحد.

كنت أتفحص اللزريطة في طريق عودتي إلى الفندق فلاحظت شارعًا اسما
 حديثة من البلدة، على امتداد بضعة مبان. لم يمكث غـلم غوته في هذا الشـارع، وربيا لم يطأ هذا المكان إطلاقًا، لكنتي أحبيته. فكل ما ما يكتاج إليه أي ساكن


 وكان مغلقًا على أيِّ حال، لكني وجدت وران ورشة نجارة صغغيرة جميلة تتبعثر

 المتاجر أفادوني بأنهم لا يعلمون من هو هذا الألأديب، وألنا وأنهم سمّوا متاجرهم باسم الشـارع، لا باسم الرجل
وضعت ملابسي المتسخة في ((مغسلة غوتهه)، وانسابت أفكاري وأنا أنتظر

تنظيفها إلى تساؤل واحد: كيف كان غوته ينظف ملابسه؟ تصفحت كتاب رحلته فوجدت بعض المعلومات عن لباسه. فقد بدأ غوته تدريبيًا بالتخلي


 صورته تُرسم في روما، حيث تأنقّ بمعطف سفر أبيض منسدل وقبعة ألمانية،
 الصورة التي تحمل عنوان (اغوته في كامبانيا الرومانية) أغلفة الكثير من كتبهـ النـئ وقد ذكر غوته هذا الرداء في كتاب رحلته مصوّرَا الأمر أنه امتثال منه لطلب
 ويبدو أن هذا المثال يجسّد تجربته مع الأدب العـبا العالمي الذي ألـي أتاح له العيش في ثقافات أخرى وإعادة اكتشاف ثقافته في آن واحد.


رسم يوهان هاينريش فيلهلم تيشبين الأديب غوته في رحلته الإيطالية عام 1787

بينها أنا أنتظر استلام ملابسي النظيفة (وبالمناسبة لم أجد أي معلومات عمن كان يغسل ملابس غوته)، أدركت أن غوته انطلق فيل في مهيمة تشام مهمتي، وأنه هو كذلك كان يان يأمل أن رحلته في تشكيل رؤيته للأدب. كان قد اشترى نسخة من الأوديسة بالألمانية وأخرى



 قد رحل إلى صقلية فعلّا كي يبحث علا كان يعدّه المرادف الأدبي للنبات الأم: هوميروس.
 صقلية كانت فعلُ مستوطنة يونانية. ويمكن أن تعد الأوديسة من جوانـ انـب كثيرة نموذجًا مبكرًا لأدب الرحلات، وربـا هذا هو هو سبب اهتا هولهام غوته

 قدما أوديسيوس صقلية؟

كان سير رحلة أوديسيوس من الموضوعات التي دار حوهلا خلاف طوريل

 الأثرية على الساحل الغربي من تركيا في أواخر القرن التاسع عشر؛ أي بعد


 اكتشف أنقاضًا قديمة و كنوزًا ثمينة، لكنه خلّف وراءه فور فوضى عظيمة ما زال

نحن نعلم الآن بفضل خندق شليملن من أين بدأت الأوديسة بالضبط،
 البحر سيلا وكاريبديس، والسيرينات، وكيركي، وجزير ويرة العير العملاقة وحيدي العيون. ولا شيء من هذه المظاهر يمكن العثور عليه في خريطة حقيقية وية. كللم ازدادت شهرة الأوديسة وارتفعت مكانتها الثقافية تنافست الأقاليم في ادعاء انتهاء تلك المشاهد لأراضيها، وأولما صقلية. فصار مضيق مسينة الواقع بين صقلية والبر الرئيس مكان سيلا وكاريبديس؛ إحداهما تنتزع ولاصن

 تقع على مقربة من خليج نابولي أنها هي المزيرة المذكورة، ولكن بعض الصقليين يحتجون بأن جزيرة السيرينات هي إحدى المجز المير الإيولية، بالقرب من الساحل الشهلي من صقلية. عندما كنت هناك كاك ذهبت على متن قارب لزيارة المنطقة وسر عان ما وافقت الصقليين على رأيهم؛ فالجزر مكونة من صضور بر كانية حادة، مكان مثالي هذه الهاربيز الـططيرة.


تصور مبني على الأدلة الظرفية لأسفار أودبـيوس

إن أكثر نظرية خلّاقة سمعتها ذُكرت لي في تاورمينا، وهي بلدة صغيرة


 موطن سيلا وكاريبديس والسيرينات. سألني وأنا أحاول ملاحقير إلا إليطاليته
 عصا في النار حتى اشتعل طرفها ثم دفعه في عين سايكلوب؟ أومأت قائلْ:


 فأخذ أمثّل الحدث بيديّ ليفهم. هتف مضيفي منتصرُا: الـنايكلوب؟ المِّ ذو

 من إحدى النو افذ، ومن النافذة الأخرى أشار إلى الصخور الوالواقعة في البحر قرب الساحل. . أمسكت أخيرًا بسلسلة أفكاره وقلت بعد ثوان بطيئة:
 ودوّنها في مذكرات رحلته.

استلهم غوته من صقلية تأليف مسرحية مستندة إلى واقعة نوسيكا المذكورة في الأوديسة، رغم أن لا دليل أن الواقعة حدثّت في في صقلية (بعض المصادر القديمة تنسب هذا الجزء من الملحمة إلى جزيرة كورفو ). ما حدث هو أن أوديسيوس بعد أن تحطمت سفينته لفظته الأمواج إلى شُاطئ مار ما

 ثم انطلق مستكملُّا رحلته. هذا الجزء هو ار من أسعد القصص المذكورة في

الملحمة بأسرها، ولكن لسبب ما رأى غوته أنها واقعة مثالية ليبني عليها

 تأليف هذه المسرحية بدلًا من أن يستمتع بصقلية.

توقعت أن غوته المولع بهوميروس سوف عهيل المدائح على كل أطلال يونانية يجدها في المزيرة، ولكنه فاجأني بكثرة انتقاده. فعندما بالما رأى معبد سيجيستا بارع البحلال المحفوظ بكفاءة في موقعه بين التلال الخضراء الماء، قال
 وبقية المعابد من ذلك الزمن ليست إلا أكوامًا من حجارة. وبالمالمقابل فقد أعجب بمعابد جرجنت على الساحل الجنوبي ومكث أيمامًا فيها، حتى إن
 كان المسرح اليوناني في تاورمينا - تلك البلدة التي شرح لي فيها مضيفي نظرية السايكلوب - أكثر ما شدّ انتباه غوته، فقد قال عنها إنها منا مزيج مثالي من الفن والطبيعة:
"إن جلس المرء في أعلى درجات المدرّج فحقّ عليه أن يعترف أن لا جمهور نظر إلى منظر مثّل هذا من قبل. من ناحية اليمين ترتفع القلاع من الصـخور الضخمة، والبلدة أسفل منها على مبعدة، وإن كانت المباني حديثة البنيان فإنها مصفوفة على نمط ما سبقها من عحائر متهدمة. جبل إتنا يبرز من سلسلة

 الرعب كثيرًا لأن اعتدال الجِو يجعله يبدو أبعد من مكانه وأكثر خمولْا

وإن صرفت ناظرك عن هذا المنظر إلى الدروب الواقعة خلف المسرح فسترى جدارًا صخريًّا عاليًا والطرق التي تنعطف نحو مسينة بين الصخور

والبحر ـ وئمة صخور وتشكيلات صخرية في البحر نفسه، وساحل كالابريا في الأفق البعيد، لا تستطيع تمييزه عن السحب المنتشرة." "
هذا المؤلف والمخرج المسرحي القدير يرى أن أفضل منظر في العالم يراه الجمهور بجلوسهم بين إتنا والبحر، بين البلدة والصخري الصري بين الفن والطبيعة. إن ما يجعل غوته من أعظم أدباء الرحالات أنه لا يسرف في المدح. بعد الفقرة اللسابقة اقترح أن يرمّم مهندسٌ المسرح المتهام فيعيد إليه ألمجاده السابقة ولو على الورق، كام رأى أن من الضروري إعادة إعار المار المعابد

 الأعمال الأصلية كال هي مثلنا. ولفذا فقد خطر لي النا أن نظرته للآثار تحاكي
 للترميم التاريخي (غوته كذلك كان يزيّن منزله بنسخ من الجبس للتهائيل الكلاسيكية).


المسرح الأثري في تاورمينا ويظهر جبل إتنا في الخلفية

وبينها غوته يِول بين مدن صقلية الساحلية قرر على حين بغتة أن يتّجه إلى
 إلى تغيير مساره هي فكرة، أو بالأحرى عبارة: ااصقلية هي غخزن حبور حوض البحر الأبيض المتوسطه. أراد أن يرى بعينيه حقول الحبوب، وأن يشمها ويفحص تربتها. وهذا أحد أسباب اهتمامه بطبيعة الجزيرة. يقول غوته عن أحد الأدلّاء الذين رافقوه إنه تحيّر في أمر الألماني الذي أمسك


 يقترب من الجزيرة بالمركب هي الأحجار الجيرية البيضاء سريعة الانكسار، فصارت الصخور من الموضوعات المتكررة في كتاب رحلته، وقد محل معه كتابًا عن المعادن وجلب منها لمجموعته ما استطاع.

تظل البراكين هي أكثر الظواهر الجيولوجية التي نالت نصيب الأسد من المن اهتهام غوته، حيث أتاحت له فرصة نادرة للنظر إلى أعهاق باطن الأرض المجهولة. كاد غوته يلقى محرعه عندما ثار بر كان فيزوف النشط نابولي أثناء زيارته للمدينة. حتى بعد هذه التجربة لم يقبل قط أن يبتعد عن جبل إتنا بركان صقلية، وأصرّ على السير صعودًا إلى منتصف المسافة حتى قمة الجبل رغم المخاطر . ربطا لا يختلف اهتلام غوته بالأدب عن اهتحمهمه
 بأكبر قدر من العينات التي اكتشفها.

وصقلية هي التي زرعت بذرة مصطلح الأدب العالمي في ذهن غوته
 بمُّابة عالم مصغّر. يلخص غوته تجربته بقوله: (الل يعرف الإنسان ما معنى

كلمة عالم إلا إذا أحاط نفسه من الجهات الأربعة بالمياه"). وبعد أن مضت أربعون سنة جمع غوته بين الكلمتين الأدب والعالمي في عبارة واحدة.


## المصل الثاني عشر

## ماركس، إنغلز، لينين، هاو: يا قرّاء البيان الشيوعي، اتصدوا!

1844، باريس - 1848، لندن

اتفق الشابان على اللقاء في مقهى لاريجونس في قلب باريس بالقرب من متحف اللوفر. ثريات أنيقة تضيء مساحة واسعة تصطف فيها الطاولات، وإلى كل طاولة يكلس رجلان يواجهان بعضها في تركيز الِيز صامت شديد.

 الطاولات تجذب المتفرجين الذين يتهامسون فيلا بينهم، وأحيانًا يلقون
 وإن ازدحم المكان إلى درجة أنهم كانوا لا ينزعون قبعاتهم لأن لا مكان لوضعها.

إن كان الشابان لا يعلملن ما هذا المقهى وتفاجاَ بهذه الملمارسات الغامضة،

 منذ أكثر من قرن للعب، وهذا ما كان يكا يجذب المواة المهتمين. لعب بنجامين
 المقهى أشهر مباراة في العصر بين الموظف الــكومي الفرنسي بيير سان

أمان والممثل الإنجليزي هاورد ستونتن، وفاز فيها ستونتن الذي أتقن فن
الافتتاحية.

لم يمضر الشابان للمقهى في 28 أغسطس 1844 لمتابعة هذه اللعِّة. أتيا ليضعا استراتيجية لعبة أخرى غختلفة: الثورة العالمية. جاءا يمحل كلّ منها مهارات غختلفة. وصل أصغرهما، فريدريك إنغلز ذو الثلاثة والعشرين
 القطنية قد أرسله لدراسة تقنيات التصنيع المتطورة. كانت مانشستر مانـر مركز

 غيّرت طريقة تصنيعه تغييرًا جذريًا. وحيث إنَّ القطن والمنتجات القطنية كانت حجر الأساس للاقتصاد المديد القائم على الآلات، صارت مدرات مداخن مانشسستر رمزًا للثورة الصناعية.


مداخن المصانع في كرمبن قرب مانتستر

أعمل إنغلز تفكيره بأحوال مانتسستر، ووجد نفسه متأثرًا بشُدة، لا بمعجزات التصنيع كا كان يأمل أبوه، بل بظروف جموع العّماّل الفقراء


 من العحال المعوزين المعتمدين بالككلية على ملّاك الآلاتا

أما الشـاب الثاني فكان كارل ماركسى، وكان يكان يكبر صا صاحبه بعامين ولا يعرف شيئًا عن عهال مانسستر ولا أي ماري ماينة أخرى.

 برلين مركز الثورة الفلسفية. كانت الفلسفة في الماضي تُعنى بالبادئئ المجرّدّدة





 التاريخية، التي تيكم نوض الحضارات واضمهححلالما.

لم يعجب ماركس بالتاريخ الذي يرويه هيغل، الذي يضضّل الدولة
 للفلسفة. ولم يكن وحده في ذلك، فهذا الاهتام بالتاريخ جلما جلب الر الرحالة إلى الشُرق الأوسط لكثيف الغطاء عن حياة يسوع واستيعاب الدين مناين من منظور تاريخي. وألنف الأدباء روايات تاريخية وطوَّروا تقنيات حديثة متعددة

المبكات لتصوير الواقع الاجتلاعي. ومن منطلق هذا التفكِر التاريخي

 حول أيِّ قصة سوف تكون لها الهيمنة.

في مقهى لارييونس جرى اللقاء بين الرجل الذي درس المصانع
 والاهتمامات، حيث أدرك الاثنان أن أمامهل الكثير ليتعلّلماه من بعضهـا.
 بالرواية الفلسفية في رؤية حديثة مؤثرة لثورةٍ سوف تغيّر جميع جوانب المجتمع . وأنتج تعاونها هذا أحد أعظم النصوص تأثيرِا في العصر المديث : البيان الشيوعي.

كان من الصعب عليّ، أنا الذي نشأت خلال ألد أعوام الحرب الباردة،

 صواريخ ذرية قصيرة المدى نحوي، بدأ بهذه الطريقة، وبهذا اللقاء بين ماركس وإنغلز والنص الذي تولّد عنه. جميع النصوص المؤثرة النـر الأخرى في تاريخ الأدب اكتسبت قوتها على مدى زمن طويل، يصل ألحا أحيانًا إلى مئات أو أو حتى آلاف الأعوام. أما قوة البيان الشيوعي فكاني آثاره خلال سبعين عامًا فقط من نشره لأول مرة، وليس لأي نص آلخر فئ في تاريخ الأدب تأثيٌ

ولادة نوع جديد من الأدب: البيان

شرع ماركس وإنغلز بكتابة البيان الشيوعي بعد أعوام قليلة من لقائهـا بناءٌ على طلب منظمة تدعى عصبة العدل. كان مقر المنظمة لندن، وهي مؤلفة من حرفيين سـاخطين من الحركة الصناعية والقمع السياسي. كانت المنظمة تطلب كمن يرغب في الانضهام إليها تأدية قسم بالسرية، ولئر وكانت محاور اجتهاعاتها تدبير المؤامرات وحياكة الدسائس وتنظيم الانتفاضات العنيفة. في عام 1839 شاركت العصبة في حركة ترد في في باريس باءت بالفشـل، فاضطرت إلى نقل مقرها إلى لندن تفاديًا للاعتقال والإعدام. لجأ أعضاؤها بعد ذلك إلى ماركس وإنغلز طلبًا لمشورتها وقيادتها، فأدركا على الفور أن دعوة العصبة لتوثيق عرى الأخوية العالمية أولًا ولا ونزوعها إلى السرّية والمؤامرات ثانيِّا ما هي إلا إستراتيجيات خارئرئة؛ فالألأولى تتجاهل حعن الطبقة البروليتارية الصناعية تحديدًا التي وقف عليها إنغلز، والثانية تغفل قوانين التغير التاريخي التي يؤمن بها ماركس. فـا كان من الرابطة إلا أن سلّمتهـ بسرور زمام القيادة وتحديد الاتجاه.

سافر الصديقان في نوفمبر عام 1847 من برو كسل إلى لندن يحملان خطة

 كتب مسودة هذه الوثيقة قبل اجتم|ع لندن وعنون النص ("مبادئ الشيوعية)"،
 يسمى بالكتاكيزم)، وهي عبارة عن أسئلة مرفق معها إجابـا
 فقد كتب إنغلز في خطاب لسُريكه: (افكّر قليُلا بقانون الإيل|ن. أنا أرى أن


إنغلز العنوان الجديد لم تكن كلمة البيان (manifesto) تحمل المعنى الذي
 حين لآخر للبيانات المهمة الصادرة عن الأباطرة أو الكنيسة الكاثوليكية، بصفتها وسيلة هاتين السلطتين لمخاطبة الرعية. لكن هذه العصبة الشيوعية
 سلطة ولا رعية، فكانت تسمية الوثيقة بالبيان أمرًا غريبًا وغير منطقي، ويكشف عن طموح غير مُستحَقٍ بعد.
ثمة معنى آخر مقترن بالعنوان الجلديل، وهو بيان الرأي وإعلانه، وهذا تغيير صارخ عن ماضي العصبة السري. أصرّ ماركس وإنغلز كي تبتعد
 غريزة أعضائها المتأصلة بالسرية. ولتأكيد هذه النيّة افتتح المؤلفان البيان

 نشُر اللوف، فرحا بدور الشبح المفزع (كانت افتتاحية الترجمة الإنجليزية

 في الظلال وتخويف الأطفال كأنها في قصة خيالية. كانا يريدان هـانر عالما والم
 علنية شرعية، وكان هذا هو ما يصبو البيان إلى تحقيقه، تحويل السُيوعية من طيف شبحي إلى وجود حقيقي.

تمة سبب آخر لفشّل الكتاكيزم في إيصال المقصد. وكان إنغلز كذلك هو من لاحظ المشكلة، فكتب لصاحبه: اوحيث إننا في حاجة إلى سرد رواية تاريخية فإن الصياغة المالية غير بجدية. أحضرت معي من باريس ما كتبتُه،

إنها قصة بسيطة لكنها مصوغة صياغة بائسة وفي عجالة مزعجة!. عثر إنغلز مصادفةً على أحد المكوّنات الأساسية للبيان الشيوعي، وهيا وهي مكوّا موّن تعلمه من ماركس: الحكاية. فخلال سنوات تعاونها في باريس وبروكيل


 لم يكن الفلسفة بل الاقتصاد.

كانت الرواية الاقتصادية التي كتبها ماركس بمساعدة إنغلز مسوّقة، حكاية القوى العظمى لـركة التصنيع والتجارة التي تبذّل أحوال العـي العالم على نطاق لا يُصدّق:
("والبرجوازية، باستنمارها السوق العالمية، طبَّعت الإنتاج والاستهلاك، في جميع البلدان، بطابع كوسموبوليتي، وانتزعت من تحت أقدام الصناعة الصن





 تتطلب لإشباعها منتَجات أقصى البلدان والأقاليم. ومعل الاكتفاء الذاتياتي الإقليمي والقومي والانعزال القديم، تقوم علاقات شاملة في كل النواحي، وتقوم تبعية متبادلة شاملة بين الأمم. وما ينطبق على الإنتاج المادي ينطبق
 مشتر كا . والتعصب والتقوقع القو ميّان يُصبحان مستحيلين أكثر فأكثر ـ ومن

## الآداب القومية والإقليمية ينشأ أدب عالميّ. (1)"

يبدو من هذا الوصف للسوق العالمية كأن ماركس وإنغلز يبديان إعجابها بالر أسمالية وقوتها غير المسبوقة، ولكنها بعد ذلك أخافا حبكة درامية: ففي لحظة انتصار الرأسملية سوف يبرز لها عدو من صنع يديها وهذا العدو هو الطبقة البروليتارية الصناعية التي كرّس ها لها إنغلز دراستهـ كلم شابهت مدن العالم مانشسستر زادت أعداد المنتمين إلى طبقة البروليتاريا واتسعت، حتى تحتشد وتوحّد نضالها فتطيح بمضطهلديها وهذا وها من أقوى الأمثلة على الدراما السردية، وهو تحويل الضحايا العاجزين إلى أبطال يخر جون من العدم.

والحبكة الأخرى في هذه الـلكاية عن حركة التصنيع هي أنها لا تؤثر في السلع المادية فحسب بل والأفكار كذلك، كا قالا الا في الجمملة الختامية: "ومن الآداب القومية والإقليمية ينشأ أدب عالميّ". أدب عالمي ... إلما
 البخارية والسكك الحديدية. لا شك أن غوته بميوله الأرستقراطية كان سيعارض الثورة البروليتارية التي يدعو ماركس وإنغلز لنشوبها، ومع هذا
 العالمية. وقد لاحظ غوته نشوء السوق العالمية للأدب، ولمح قوة الرأسملية
 المتقدمة التي تحاكي العمليات الإنتاجية الصناعية فإن الأدب يبدو كأنه منتج خرج من مصانع مانشستر .
(1) بيان الـزب الشيوعي، د. عصـام أمين، الفصـل الأول، ص19.


في عام 1847 ابتكر المختر الأمريكي رتشارد هو آلة طباعة حجرية دوارة واستعلمت لطباعة الصحف واسعة الانتنـار بثمن رخيص

حينا كان ماركس وإنغلز يتأملان مستقبل النص الذي أتّاه كان
 أن البيان (اسيصدر باللغات الإنكليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية،
 أن عدد اللغات قليل إذا ما قورن بالكتب التي قد تصل اللغات المترجمة إليها إلى العشرات، ولكن هذا التصريح كان ينبئ عن طموح هنـ المه الجماعة المختلطة من الثوريين في عام 1848، حيث يتطلب الأمر مترجمين ومطابع

وناشرين في دول كثيرة. فكا أن القصة التي يككيها البيان عالمية، فإنه كذلك
 في ناية يناير تلقّى ماركس خطابًا شديد اللهجة من لندن، يذكّره بموعد
 المخطوطة المتفق عليه. وعلى مدى أثهر معدودة استطاعا أن يستخلصا كل ما تعلّلمه من بعضهه| في نص غير عادي سيكون البيان النموذجي لكيل
 الأدب العالمي وهو البيان. وإن كانت العصبة الشيوعية في لندن قد أدركت عندما تلقّت المخطوطة
 فورُا في صحيفة في أجزاء متسلسلة. كان عدد الصحف في تزايد مستمر منذ وفاة بنجامين فرانكلين، وكانت تطبع نصوصًا طويلة - بل حتى روايات
 الشيوعي الذي لا تتجاوز عدد صفحاته الثلاث والعشرين على هذا النحو،

 يعرف العالم لأول مرة أهداف العصبة الحقيقية.

في غضون أسـابيع من نشر البيان الشيوعي احتدمت الثورات في أرجاء أوروبا. وقامت المظاهرات التي أدّت إلى إضرابات، وأفضت الإضر الضرابت


 ماركس وإنغلز في باريس وني ألمانيا على التنظيم ووضع الإستراتيجيات

ونشر الصحف والكتيبات، باذلين أقصى المهود لتسيير بجرى الأحداث التي تجري بخطى سريعة.

ولكن ما أغمّ الاثنين في تلك المر حلة الـلماسية أن تلك الثورات لا تمت
 استجابة للبيان وأفكاره بـا يؤثّر في الأحدات. علاوة على هنا فقد بات بات من العسير نشُ إصدارات جديدة من هذا النص، فأنظمة الـدكم القديمة تحارب


 ماركس وإنغلز اللذين شاهدا ثورتها تخبا تخبو أمام أعينها، ومعها الما النص الذير الذي حاو لا من خلاله قيادة المسيرة دون نجاح
لم يكن واضحَا خلال العقود الأُول بعد عام 1848 ما إذا كان البيان الشيوعي سيجتاز هذه العثرة. فرغم المطط الحظيمة لنشر النص في دول متعددة في وقت متزامن فإن قليُلا من الإصدارات رأت النور فعليّا
 جبرة على أن تمارس أعلاها في الخفاء، وقليل منها كان يملك الخصانة لطباعة الأدبيات التخريبية دون عقاب. فأول تر جمة روسية نُشرت في جنيف
 في الولايات المتحدة. وحاولت جماعات متفر قة من الأتباع المخلصين ونـين ترجمة البيان الشيوعي ونشره بين القراء لكنها فشلت في مساعيها، فني ذلك الزمن الموسوم بردود الفعل أصبح البيان من غخلّفات العصر الثوري المنتمي إلى الماضي.

رأى المؤلفان أنها أمام خيارين أحلاهما مرّ: هل يتركان البيان ليتحول إلى

وثيقة تاريخية من جملة الكتيّبات التي صاحبت ثورات 1848 الفاشلة، أم
 وقد أقرّ إنغلز منذ أغسطس 1852 بهذه الحقيقة بقوله: ا(إن كاليفورنيا


 الأمور تعقيدًا بعد أن غيّب الموت ماركس، فان في عام 1883 كتا 188 كتب إنغلز في حسرة: (الا يمكن مراجعة البيان أو الإضافة إليه بعد وفاتهها). فأصبح البيان جزءًا من سجل التاريخ، وإرثًا تركه صديقه المتوفى. دائًاً ما يظل الأدب المؤثر كامنًا زمنًا طويلًا، يتحِّن الفرصة المنا
 بدأت الأحداث تتحرك في السبعينيات والثلهنينيات، وساهمت في ذلك الك
 الأدب. وشهدت عمليات الطباعة تقدّمّا كبيرًا أخيرًا، وتكَنـت لأورا من أن تكون مأتمتة إلى حد غير مسبوق، وابُتكرت طريقة ميكانيكية لاختيار
 فيه. وأصبحت المطابع واسعة الانتشار زهيدة الأسعار، وهذا مار ما زاد اد في في صعوبة إلبامها، ويسّرت التجارة بين اللـول طباعة نسخة ألمانية في لندن أو نسخة روسية في جنيف، وتهريبها إلى دولها.

مع تواتر طبعات البيان الشُيوعي ووصولا للملاحظة: كللما زادت طبعات البيان في مكان ما زادت فرص وقوع ثورة
 اللساخطين متاريس في الشوارع، وأعلنوا تشكيل كومونة باريس عام

1871، وتجلّ أكثر في عام 1905 عندما ثار ائتلاف عهالي وطبقة برجوازية ناشئة في روسيا. هل استغل البيان الشيوعي الحمّى الثورية، أم كان له يد في في تأجيج المشاعر الثورية؟ الإجابة هي أن كلا الأمرين صصحيح. وتظل الحقيقي وهي أن البيان بدأ يتّخذ مكانته بصفته نص ثوري حقي يستعدون لتحويل دروسه التاريخية إلى حقائق.

القرَاء: لينين، وماو، وهو تشي منه، وكاسترو

كان فلاديمير أوليانوف الثوري الروسي القاطن في زيورخ خلال الحرب

 كانت تعيش في سلام. فمدنها كانت تغصّ بالدبلو مالميّ والجواسيس والهاربين من التجنيد واللاجئين، ولكنها كانت أفضل مكان



تعلّم فلاديمير الصبر منذ أن شاهد أخاه الكبير عندما كان في روسيا
 فلاديمير الذي اقتفى آثار أخيه، لكنه أدرك ك أن عمليات الاغي الاغتيال غير مثمرة،

 الإرشاد الفكري فانهمك في قراءة الأدب الثوري، ونا النادرًا ما وجد ما ما يلهمه، حتى عثر على البيان الشيوعي. فالبيان يقدّم منظورًا تاريغيًّا مهًاً أثبت له أن أن

الصراع ضد الأنظمة الحاكمة القمعية مستمر منذ آلاف السنين، واستخرج
 بأن يعمل وفقًا لهذه النبوءة.

ومن الأعمال التي قام بها فلاديمير بعد قراءة البيان الشيوعي ترجمته إلى الروسية كي يتسنى لمواطنيه الروس قراءته. ثم حاول تطبيق ما جاء فيه. ولكن لسوء الخظ فإن تجنّب التخطيط للاغتيالات كا لما فعل أخوه لم يمنعه من التعرض للاعتقال، وإن نجم عن اعتقاله إرساله إلى سيبيريا، لا

إعدامه.
بعد انقضاء مدة سجنه غادر إلى أوروبا، وكرّس وقته وجهجه للقراءة
 كا أن فلاديمير أدرك أن هذا النص القادم من عصر ومكان غختلفين يمتاج إلى التحديث والتخصيص لمناسبة الأوضاع في روسيا تحدييًا. وبينها فلاديمير أوليانوف ينتظر اللحظة المناسبة لتطبيق البيان اتيّذ اسمًا جديدًا: لينين. وجد البيان الشيوعي بعد عقودٍ من كتابته القارئَ الأمثل، القارئ المستعد لاستععال هذا النص لتغيير بجرى التاريخ

عاش لينين زمن الحرب العظمى في 14 شارع شبيغلغاسة في قلب
 جاعة عالمية من الفنانين والأدباء الصعاليك صاع الـي بافتاح ملهى. كانت هذه المح|عة تنظم قراءات شـعرية وتقدّم مسر حيات فوضوية من جميع الأنواع، وغالبٌا ما يصاحبها أزياء هندسية غريبة، وموسيقا ناشزة، وحبكات غير منطقية. وإلى جانب هذا كانت تلك الجم|عة تتلو وتنشُر البيانات التي يعلنون فيها بشغب استعراضي ولادة حركة

ثورية جديدة اسمها الدادائية، وينادون ببطلان كل حركة فنية تسبقها. كيف استطاع أولئك الصعاليك المحرّضون كتابة بيان على نهج البيان

الشيوعي؟
أصبح للبيان بعد وفاة ماركس وإنغلز معجبون من أهل الفن، وليس فقط بين الثوريين المتحمسين مئل لينين. جذبت قوة هذا ولنص النص الغريبة وجعه بين التاريخ الشامل ودعوات العمل انتباه الفنانين الذين يريدون تغيير وجه الفن. فبدأت البيانات الفنية تظهر في أوروبا، على استحياء في البداية ثم بـجرأة، بداية من الطبيعانية والرمزية، ومرورًا بالمستقبلية والدادائية. وفي كل حركة يظهر النمط ذاته؛ بماعة صغيرة من الفنانين الملتفين على الأغلب حول قائد ذي شخصصية نافذة، تستنكر كل ضروب الفن التقليدي وتنادي بمستقبل معالمه غير واضحة. الرسم الواقعي، والرواية
 مكانها؟ لم تكن الإجابة حاضرة. بل إن الفنانين في بعض الأححيان كانوا يكتبون البيانات التي تعارض أحدث الحركات الفنية قبل أن ينتجوا أيَّ أعمال فنية من تيار حركتهم، كأن تأليف البيانات أصبح أهمّ من إنتاج
 ببياناتهم من حيث نبرتها الصاخبة وعدوانيتها تجاه الجمهور وطموحها


أمسية صاخبة عام 1916في ملهى فولتير بزيورخ، مسقط رأس الدادائبة. هذه اللوحة التي رسمها مارسيل يانكو مفقودة، ولكن بقيت هذه الصورة الفوتوغر افية عنها

بدأت الحركات الفنية وبياناتها قبل نشوب الحرب العظمى، ولكنها






 على الإطلاق، وأنه بتحفظه النسبي في الفنون كان سينفر منها لا عحالة.
وعلى الأرجح أن لينين كان سيعترض كذلك لو أنه كان يعلم أن نسخة

 الإضرابات والتظاهر ات في تزايد في فبراير عام 1917 191 ، وشرع أفراد الشاد الشرطة والعساكر ينضمون إلى صفوف المتظاهرين بدلا من اعتقالهم. تنحّى القيصر


 لـظة العمل حانت، ورغم أن ألمانيا كانت في حرب مع رو روسيا فإن السلطات الألمانية سمحت له بعبور المدود الألمانية ودخول آن روسيا الثورية انـورية عبر فنلندا.

سافر لينين إلى بيتروغراد (سانت بطرسبرغ) وفي ذهنه خطة تبدو في


 الوحيدة في روسيا، ووحده الحزب الشُيوعي قادر على تثثيل مصا لـها.

استند لينين في وضع خطته غير الـلكيمة والتي جعلته يقاطع الكثير من

 هي إحدى القوى الثورية التي سوف تنتزع السلطة من الحكومات الملكية
 الثورة البرجوازية إلى ثورة تقودها الطبقة البروليتارية، وهي العنصر الفعّال الحقيقي في تشكيل التاريخ. سوف ينهض البروليّاريتاريون المعدمون بسبب
 القصة المحرّكة لدوافع لينين ورفاقه، وهي تبث فيهـم الآن الثقة كي يؤمنوا بهذا الشُعار: (السلطة للبروليتارية). عندما وصل لينين إلى عحطة فنلندا في بيتروغراد في إبريل عام 1917 شرع مباشرةً في تحويل هذه القصة إلى حقيقة.
 هذا فقد أعاد إحياء صحيفة يومية وخصّصها واريا للترويج للرواية التاريخية التي وضعها ماركس وإنغلز.


لينين خاطبّا الجمههر في بيتروغراد عشية الثورة الروسية

تلقّى لينين ورفاقه خلال تنظيمهم للثورة البروليتارية مساعدة غير متوقعة من المعجبين بالبيان الشيوعي من الفنانين. فحمى تأليف البيانات التي استولت على الدادائيين في زيورن قد انتشرت في رون جماعات غختلفة من الفنانين يكتبون البيانات باسم الثورة الفنية. لئين وفي

 فصار هذان الفرعان من حركة البيانات كأنها سلكان كهربيان؛ أحدهما مستقطب نحو السياسة والآخر تجاه الفن، فلما التمسا انطلقت شرارات الثورة. (وحدث الأمر ذاته عندما وقّع الفنان السيريالي الفرنسي أندريه

 الُسياسية التي سادت بين فبراير وأكتوبر عام 1917 لصا لـهـهم. فعندما تفشـل محاولة انقلاب عن اليمين يقررون مو اجهتها بانقلاب عن اليسار فينجححون.
 مرة في التاريخ يتولى حزبٌ يمشل الطبقة العاملة الكادحة زمام السلطة في

## ***

لم تكن روسيا الدولة الو حيدة التي تبدّلت أحوا الما بسبب البيان الشيوعي.

 ظهر قلب. خاب أمل ماو بأسلوب الحفظ الصـم، فقرر ألا يدرس ولا وألا يشارك في الاختبار الإمبراطوري الذي ما زال على عهله منذ مئات السنين

يتمحور حول بجموعة محددة من النصوص. وحتى قبل سقوط آخر الأباطرة كان ماو قد حلق شعره المصفف على هيئة الكيو كا تفرض العادات الصـي الصينية



 وهي بجلة أُسست لتجديد الثقافة الصينية. حضر ماو اجتراعناع المـات تجري فيها مناقشة الفلسفات السياسية المختلفة، وعمل في بجلة أدبية وفي متجر كتب اشتراكي. عندما استرجع ماو أحداث تلك المرحلة كانت في نظره بجرد مدة
 عندما قرأ البيان الشيوعي للمرة الأولى.
استغرق وصول البيان الشيوعي إلى الصين زمنا طويلَا و ولم يكن بإمكان ماو الذي لا يتحدث إلا الصينية سوى انتظار الترجمة البطيئة للبيان إلى لغته الأم، على خلاف لينين الذي كان ياويد الألمانية. ذُكر البيان لأول مري في الصين عام 1903، ونُشُرت افتتاحيته عام 1908. وقد نشّ مر مرشد ماو الما وأحد مرري بجلة الشباب الجلديد تتن تو شو نسخة مختصرة بعد ذلك، ولكن لم تتو افر الترجمة الكاملة للبيان حتى صيف عام ماو للمرة الأولى. وفي ذلك الوقت كان لينين يكـم قبضته على روسيا.

كان عمر البيان في ذلك المين ثّانين عامًا، ولم يكن فيه ما ينطبق على
 ومع هذا فبعد أشهر معدودة من قراءة ماو للبيان شكّل خلمكا لمّلية شيوعية
 - والتاريخ - إلى صفه.

وتتعدد التجارب المشابهة لهاتين التجربتين، فقد جال هو تثي منه في
 فكره اللياسي. ولأنه نشأ في فيتنام تحت الــي
 متوافرَا بالفرنسية منذ زمن طويل. أقنعته تجربته القرائية التي حدئت بـر بعد




 بالاستقلال لفيتنام متّخذا إعلان الاستقلال الأمريكي نموذجّا) .

كذلك يتذكر فيدل كاسترو قراءته الأولى للبيان عام 1952، عندما نظّم


 يا لها من عبارات! وما أحدقها من حقائق ! وكنّا نرى هذه الــقائق كل يوم! أحسست كالحيوان الصغير المولود في غابة لا يفهمها. وفجأة يجد خريطة

تهديه في هذه الغابة).
وظلت التجارب تتوالى، من لينين في ثلانينيات القرن التاسع عشر إلى
 تهدي الثوّار من روسيا والصين، إلى فيتنام وكوبا، في مسالك هذه الكّ الغابة. وأولئك الذين يملكون هذه الحريطة هم من استطاعوا والموا الإطاحة بقيصر روسيا، وإمبراطور الصين، والمستعمر الفرنسي، والجيش الأمريكي. ظل

البيان الشيوعي يبحث عن قَّاء له، ويِعلهم أتباعًا، ويِّزّهم إلى العمل، حتى كان أكثر النصوص تبجياً ورهبةٌ في التاريخ.

## *米米

كان رد فعل أولئك الذين تهّدّدهم الشيوعية هو شنّ الحروب وهملات
 الشيوعية لم تنتهِ إلا عام 1989 (أو إن شئت فقد انتهت بور الواة فياة فيدل كاسترو عام 2016). وشارك الأدب أيضًا في محاربة الشيوعية.

كان أكثر رد فعل عنيف هو ما صدر عن رجل نمساوي اسمه أدولف


 على تحمّل هذا النص من خلال مشروع نشّر لم يكن إلا إرضاءً لنرجّا
 ووصل عدد طبعاته 1031 طبعة بمجمل 4 , 4 مليون نسخة. كان كل ألماني من أصل ستة يمتلك نسخة من كفاحي، وكانت المقاطعات الألمانية مأمورة بإعطاء نسخة لكل المتّول جين حديثًا.

يمكن لأي شخص أن يمبر الناس على أن يقتنوا كتبّا، لكن لا يمكنه أن

 يأس. (كان كتاب ماو „الكتاب الأحمر الصغير") وهو أيضًا برعاية حكومته
 أقو اله وتأملاته بخلاف لغو هتلر وهذره).

كتب ماركس وإنغلز نصًّا آسرٌا للعقول، اختز لا فيه دروسًا قيّمة من التاريخ الأدبي. فمن النصوص التأسيسية استمد البيان الشيوعي كيف يروي حكاية النشوء، ومن نصوص المعلمين القدامى تعلّم كيف يخاطِ المب الناس كافة وليس أبناء أمة واحدة ون ومن ومن النصوص التاريخية شبه المقدّسة
 تعلّم كيف يكون الأدب العالمي.
وكا انطلق البيان الشيوعي انطلاقة سلسة إلى مقدمة التاريخ على يد الثورة الروسية، فإن مكانته النصية قد تراجعت منـ النـ سقوط الاتحاد السوفيتي. وهو يعد الآن من النصوص القديمة، كان كانـوا كانوا يعذّونه في خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر ـ استطاع البيان في الماضي أن يور يصحو من غفوته وأن يستجيب إلى حقائق سياسية جديدة عليه، وهو الآن يجد له

 في العصر الحديث خلال عقود قليلة من كتابته، وفي عمر الأدب الممتد أربعة آلاف عام، قليلة هي النصوص التي شكّلت التاريخ بهذه القوة.

## الفْصل الشالث عشٌ

## أخماتوفا وسولجنيتسين: الكتابة ضد الحكومة السوفيتية

$$
\text { عام } 1935 \text { تقريبًا، لينينغراد }
$$

كانت الشاعرة الروسية آنا أنخاتوفا تنظم شعر ها بالطريقة المعتادة. تكتب


 نشرت قبل الحرب العظمى عدة دواوين بهذه الطريقة وحصدت إعجابًا

 أسود وملامح تنبئ عن أصل أرستقراطي. في باريس تعرّفت على أميديو


 بصافو الروسية.


رسم النّحات والرسام الإيطالي أميديو موديلياني رسومات عديدة لآنا أخماتوفا عندما التقيا في باريس

احتفظت أحخاتوفا بإحدى رسومات موديلياني وعلّقتها في مكان الصدارة فوق سريرها. ولكن سرعان ما ولّت نشو تها الباريسية. في منتصف

 الكلمة المطبوعة المنشورة والسلطات تحاول مستميتةً التحكم في الناشِ والمؤلفين. فأمرت بالحصول على الإذن لأي مشروع نشُر، وهذا ما أجبر
 الاحتيال عليها كا أثنت فرانكلين عندما طبع إنجيلا بلا تصريح. ويمكا ويمن طباعة الكتب خارج اللدولة وتهريب نسخها إلى داخل المنطقة الخاضعة للرقابة، كا فعل ماركس وإنغلز. لكن لم تستطع الـُكومات - أو على الأقل بعض الحكومات - إحكام قبضتها على ما يُطبع وينشر إلا في القرن

العشّرين. كانت الدول الاستبدادية ذات الحكم المركزي، كالاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية، تفرض سيطرتها بالقوة والعتاد، ولكنها كانت أيضُا تعتمد
 للمواطنين تُفتح وتُتابع وتُعظظ ـ أصبحت البيروقراطية التي بدأت قبل خمس اطبة
 سياسي قط، ومع ذلك كان ملفها الاستخباراتي يقارب تسعحائة صفحة. كانت أحماتوفا تعلم أن الحكومة لن تسمح بخروج قصيدتها مطبوعة، ومع هذا ما استطاعت منع نفسها من كتابتها في تلك الأوقات الخطرة. أصبحت عمليات الاعتقال والإعدام روتينّا يوميًّا بعد اغتيال مسينا
 الشُرطة السرية في عهد ستالين، الذي كرّس نفسه لاعتقال رفاق الـلزب
 المعارضة أو صادف أنه كان في المكان الحُطأ في الوقت الحُطأ. كان ياغودا يكا يجرّ

 في أنفسهم؟ إن كان قائد الشرطة السرية ليس آمنًا فمن منهم آمن؟
 أكثر أعوام التطهير العظيم دموية، حتى لحق هو الآخر بمصير سلفه.

كانت أنحاتوفا تعلم أن شبح الاعتقال يلاحقها طوال تلك المدة. فمنذ أن أعدمت السلطات زوجها السابق بتهم غختلقة صـارت تحت أعين قوات

 بيتًا واحدًا - بيتًا لا يعجبهم - فهذا سبب كافِ لإيقافها أمام فصيلة الإعدام.

ولهذا فقد قررت أن تَعظ كل مقطع من القصيدة فور اكتनاله، ثم تحرق

كان المطر المهدد لأخماتوفا مضاعفًا؛ لأن الاتحاد السو فيتي بلد دكتاتوري



 أو رابطة الشعراء]، وكانت تسعى إلى نبذ الرمزية المبالغ بها في شعر بـر بداية



 الأسواق بإنتاجها الصاخب بإفراط. (ومن الفوارق بين الأكميين القدامى
 حين فضّل المستقبليون الورق الرخيص الذي يسهل رميه).

كان قادة الثورة الروسية أعلم من غيرهم أن النصوص المتداولة سرًّا مثل البيان الشيوعي هي التي مهّدت الطريق لو قوع ثورتهمه، وأن هذا النـي النص




 الشُعب للتعليم، عندما انتقد شعر أخماتوفا بكللات مائلة. بعد وفاة لينين عام 1924 تَكن ستالين من إحكام قبضته بنفي تروتسكي خارج روسيا،

لكنه حافظ على اهتـام تروتسكي بكل ما له صلة بالشعر، وكان يراقب أعمال أخحاتوفا تحديدًا (لم تكن أخماتوفا الشاعـاعرة الوحيدة التما التي يقرأ ستالين
 يكون المرء تحت عين ستالين؛ فعندما اعتقلت السلطات ابن أخماتوفا عام 1935 كتبت الشاعرة لستالين خطابًا مباشرُا تناشده إطلاق سراح الـوا ابنها، وكم كانت دهشتها بالغة عندما تم ذلك فعلّا . ولكن بالمقابل قيّد اهتحام ستالين الحانق بها قدرتها على التأليف والنشر في تلك السنوات. ولا أسوأ من دولة لا تهتم بالشعر سوى دولة مهووسة به. كان الشعر سيغًا مسلّطّا على عنق أخماتوفا، لكنه كذلك الهُ الهواء الذي
 قصيدتها الجِيدة قداس جنائزي. لم تحك فيها حكا حكاية متسلسلة، فأعوام ستالين سحقت الروح، وأذهلت العقل، وأوهنت الجنان. كانت قصيدتها تعرض مشاهد متفرقة، سطورٌ من حوار هنا، وذكرى حادثة والة هنالك، اختز التها في ججلة أو صورة تحوّل التاريخ إلى لـظات حمات حواكة بعناية فائقة. أكثر ما يعلق في
 يوم، بانتظار خبر عن مصير أحبابهن؛ أهو الإعدام أم النفي. قالت ألخماتوفا

عن أولئك النسوة:
أودُّ أن أسمي الجميع..
غير أنهم خطفوا قائمة أسم|ئهن.. فعذرًا! (1) كانت هذه القصيدة التي طال نظمها آمنة ما دامت أخماتوفا تعفظ كل مقطع ثم تحرق الورق فورًا. بيد أن هذا يعني أن القصيدة حية ما دامت
(1) قداس جنائزي وقصائد أخرى، برهان شاوي.

أخماتوفا حية، ولا خلود لا إلا إذا شاركتها مع الآخرين وحغظتها في
 امرأة، وتلت القصيدة عليهن مرارًا وتكرارًا حتى حفظنها عن ظهر قلبـ ألما

 على قصاصات من البردي وصلت إلينا بعد قرون، شاهدةً على خيالها اللحصب ودوام الكتابة. أما صافو الرو وصية الروية فحتى الكتابة على البردي لم تكن بالنسبة لما إلا خخاطرة عظيمة.

تنت أخماتوفا وصديقاتها وهن بجرات على حفظ القصيدة غيبًا لو كانت
 على استذكار السرديات الطويلة. ولكن هؤلاء الشعراء كانوا أيضًا قادرين

 كانت قد كتبت قصيدتها على الورق، واجتهدت في صيانياغة كي كل عبارة، وهي الآن - مثل أي كاتب - تصر على أن توازي دقة الحفظ دقة الكتابة؛ أي أن على صديقاتها تذكّر قداس جنائزي كا كا كتبتها.

وما صعّب عليهن هذه المههة أن أخماتوفا دأبت على فعل أمر يفعله كل الشُعراء الذين ينظمون القصائد كتابة؛ دأبت أحماتوفا على تعديل القصيدة ألما واضطرت إلى التأكد من أن كل واحدة من الحافظات تحفظ النسخة المحدّثة منها. لم تكن صديقاتها راويات ولا شـا
 وتراجع أهم أعلهالها.

خطرت لإحدى صديقاتها فكرة تتكيف بهامع متطلبات أخماتوفا، فلجأت

إلى تصوّر القصيدة كا لو كانت مكتوبة ومقسّمة إلى مقاطع، ومرقمة بأرقام رومانية. وهذا أسلوب استذكار قديم يعتمد على تقسيم النص الطور الطويل إلى
 عندما تجرّأت أخماتوفا أخيرًا بعد سنوات عديدة على إعداد القصيدة للنشر استعانت بأسلوب الترقيم الذي استعملته صديقتها قائلة: (ها هي الأرقام الرومانية كما تحفظينها"،

لم تغب هذه المفارقة عن ذهن أخماتوفا: شاعرة تعيش في بجتمع عالي



 الكبير ليو تولستوي، الذي كرهت أخماتوفا أعماله في وقت لاحق. كانت تعرف أن الأبجدية الروسية متأثرة بالأبجدية اليونانية، التي يُزعم أنها وصلت روسيا بمعية راهبين يونانيين، القديس ميثوديوس والقديس كيرلس في القرن التاسع بعد الحقبة العامة.

توسّعت مدارك أنحاتوفا حول تاريخ الكتابة بعد ارتباطها بزو جها الثاني،


 بين عامي 1918-1924 أكثر من تسعة وأربعين بجلًا من كلاسيكيات

 بالكتابة المسلمارية وملحمة جلجامش أنها ألّفت مسرحية مبنية على الثقافة

السومرية. ولكن خلال الأربعينيات التي شهدت اضطهادًا بالغًا أحرقت


حياتها تداعبها فكرة إعادة كتابة المسرحية يومًا ما من ذاكرتها.
أدركت أخحاتوفا بعد تأمل حالها العجيب مع الكتابة أن التاريخ الأدبي




 الكتابة، كأن الراهبين لم يصلا إلى روسيا قط ومعهـ الأبجدية اليونانية. تراخت قيود الرقابة والتعسف الحكومية على أخماتوفا إلى حد ما في الأربعينيات، وما كان ذلك إلا لأن أهوال الحرب الح العالمية الثانية حلّت محلّها. نقض أدولف هتلر عام 1941 المعاهدة العسكرية التي عقدها مع ستالين، وأعلن الحرب على الاتحاد السوفيتي. فانشغل ستالين مؤقتًا عن أخماتوفا وهو يعد العدة للحرب. تركت عمليات التطهير الدموية التي نفّذها ستالين الـين
 ما بين ليلة وضحاها. هاجر كثير من أصدقاء أخماتوفا، ولكنها رفا رفضا الرحيل من البلاد، بل شاركت في جهود الحرب بإنشاد القصائد الوطنية
 اسمها في ذلك الوقت لينينغراد - عبر أثير الإذاعة وهي آلخر الابتكار الانيرات

 وصديقاتها بإبقائها آمنة طوال أعوام الحربـ.

أخماتوفا تلتقي برلين

بعد شهور من انتهاء الـربب، حدث أن وجدت أخماتوفا نفسها تلقي قداس جنائزيّ مرة أخرى. ولم يكن ذلك أمام محيطها الضيق من الصديقات




 قيام الثورة. بعد أعوام سيصبح برلين أحد أعظم مفكري منتصف القرن




 تطهرِ وحشية على يد قائدها المجنون بالارتيابياب، وأسههمت في هزيمة ألمانيا
 لبرلين كذلك صلات بالاستخبارات البريطانية، لكن على الأرجح أنه لم يكن


 عالِّا للشُعر أكثر من أي دولة أخرى. ويبدو أن وزارة الخنارجية البريطانية مثثلةً بموظفها إيزايا برلين - كانت تشارك رك روسيا هذا التفكير .

بحلول عام 1945 كانت أخحاتوفا قد انفصلت بالطلاق عن زوجها العالم السومري. وتعيش في شقة مشتركة لا تحظى فيها بأي خصو الي تعيش فيها مع رفيقها السابق نيكو لاي بونين وابنته وزوجته السابقة، وعدد




 مسلوقة. لكن برلين افتتن بحضور هذه الشاعرة. انقطعت الزيارة لأنه تلقّى

 حتى انبلاج الصبح. تطرقا بالحديث إلى الأدب والغرب و والاتحاد السوفيتي، وبعد ساعات تكلّم) في أمور أكثر حميمية. وعاد برلين في الليلة التي تليها، وفي الليلة التي تلي تلك.
إن أكثر لـظة لا تُنسى من هذا اللقاء هي قراءة أخماتوفا لقصيدتها قداس جنائزي أمام برلين. ذهل برلين بها، وتوسل إليها مرتين أن تسمح له اله بكتابتها. لكنها رفضت. فبعد تخفيف القيود التعسفية كانت أخماتوفا تنوي
 تدخل قداس جنائزي أخيرًا العالم المحسوس بعد بـد أن انختبأت عشرة أعوام في عقلها وعقول صديقاتها.

لكن لم تسر الأمور كا كانت أخماتوفا تأمل . وكانت المشككلة هي ستالين مرة أخرى. ففي خضم جهوده لإعادة إعلار الاتحاد السوفيتي الذي مزّقته
 بأنماتوفا. ولّا علم بأمر اللقاء (تبيّن لاحقًا أن أحد أصدقاء أُخاتوفا كان

غخبرًا) ثارت سورة غضبه وقال: (إذذا هذه الر اهبة [وهي إهانة قديمة مو جهة


 يكارب أخماتوفا بالأسلحة الأدبية، حاشدُّا ضدها سلطة الحكومة الاحتكارية

انطلقت الـحملة بخطاب ألقاه المفوض الثقافي الذي عيتّه ستالين، يشـجب

 منه مليون نسخة. كانت تلك إشارة واضحة للآخرين أن ينتجوا موادَّ تُحمل




أصبح نشّر قداس جنائزي الآن ضربُا من المحال . و كانت للحملة ضدها


 أي أنها غير مستحقة لقسائم الغذاء، وهذه خلم

 أعوام في معسكر اعتقال؛ بجرد بيدق ضتّى فيه ستالين ليمنع أخماتوفا من لقاء الجواسيس الأجانب مرة ثانية.

كلّفت اللقاءات الثلاثة ببرلين أخماتوفا سعرًا باهظًا، لكنها لم تندم عليها قط، رغم أنها رب| ندمت أنها لم تســـح لبرلين بتدوين قداس جنائن ائزي. وصفت أخماتوفا برلين في قصائد عديدة نظمتهاعن ذاك الك اللقاء بقو لما: (اكأنه زوجي"،
 ستالين هو ما أشعل الحرب الباردة. ربا بالغت أنماتوفا بتقدير أهميتها، لكنها كانت تعلم أنها بشهرتها الشعرية شوكة في عنق أقاردة أقوى قادة روسيا. قد
 من الأمر فإن النتيجة أن قداس جنائزيّ ما زالت محتجزة في ذاكرة مؤلفتها وصديقاتها.

أدب الشهادة: أخماتوفا تلتقي بسولجنيتسين

بعد سبعة عشر عامًا، في عام 1962، وجدت أخماتوفا نفسها تلقي قصيدة

 الاتحاد السوفيتي. كان ستالين قد توفي منذ عدة أعوام، وانتهت أسو أ عصيور

 ومن آثارها أنها سمحت لمحرر أدبي نافذ أن يبعث رسالة إلى خروت إلشوف يتشفع فيها لأخماتوفا، ويقترح أن يعاد إليها اعتبارها بعد سنو انـوا من العزل والصمت القسري. للمرة الثانية يكون مصير صافو الروسية بيد رئيس الدولة. رأى خروتشوف أن أخماتوفا لم تعد خطرٌا على الدولة المرا وأنه


أنهاتوفا لأول مرة منذ عقود أن تكتب، وأمل النشر حقيقي.
لكن حتى تحت هذه الظروف البلديدة كانت تصيدة قداس جنائزي













انطلقت ساميزدات بعد موت ستالين بقصائد أخماتوفا وقلة معها. كانت
 في كل جانب من جوانب الحياة السوفيتية. كانت هذه القصانيائد غير المير المسو



 نطاق توزيعها. في بعض الأحيان لم يُسمح للناس بالاحتفاظ بالنص لأكثر

من يوم، فيقرؤونه بشراهة، وحدهم أو مع أصحابهم طوال الليل، قبل أن يمرروه إلى المجموعة التالية. كانت العملية بدائية وشاقة ومحدودة الأثر، لكنها بدايةٌ. سرعان ما تنوع النشُر في ساميزدات من الشُر إلى المقالات
 بالآلة الكاتبة، على ورق رخيص دون أغلفة ودون تَجليد، حافلة بالأخطاء، ومجز أة غالبًا إلى فصول متفرقة كي يتسنى لعدة أشخاص قرا وراءة العمل في آن
 على الآلة الكاتبة من المشاركين في ساميزدات يدعمون الحركة الأدبية السرية، وفي الوقت نفسه يزيدون دخلهـم.
 ونوعًا، ولكن كان من الصعب التحكم فيها إلا بإر جاع عقارب السا الساعة إلى أهوال عهد ستالين. كانت الشقق تُفتش، وبجرد حيازة مواد من ساميزد التِ

 النظر عن أعداد القرّاء والموزعين المعتقلين لا يمكن إيقاف ساميزدات؛ لأنها تتتج الأدب الوحيد الذي يستحق القراءة. شاعت طرفة فـة في ذلك المين مفادها أن جدةّ يئست من إقناع حفيدتها بقر اءة الحرب والسالام لتولستوي، فكتبت الرواية الضخمة على الآلة الكاتبة لتبدو في عين الحفيدة كأنها من

منشورات ساميزدات.
عندما قرأت أخماتوفا قداس جنائزي لسو لجنيتسين كانت أعالِ نحو

 واحد من حياة إيفان دينيسوفيتش". وصفت أزماتوفا في قداس جنائزي

الانتظار اليائس خارج بوابات السجون، لكن سو لجنيتسين أخذ القارئ إلى قلب الغولاغ، وهي معتقلات السخرة الروسية. كانت الرواية خالية من الانفعالات على نحو يثير الفزع. روى فيها سولجنيتسين وقائع يوم واحد في حياة مسجون عادي، من نداء الاستيقاظ والتدافع لنيل لقمة زائدة من الطعام، والعمل اليومي ضمن فريق بناء في درجات حرارة أقل من الصفر دون ملابس كافية. أدرك سو للجنيتسين أن الحياة في الغولاغ وحشيتها ما لا يمكن لأي مقدار من الغضب أن أن يوفيها حقها. فكان أفضل سلاح هو الوصف الملاف المتجرد، وليعتمل الغضب في نفس القارئ كما يراه مناسبًا. لم يعلم سو لِنيتسين أن كتّابٌا آخرين مثل بريمو ليمو ليفي استعملوا أسلوبًا مشابكّا في محاولة وصف التجارب اللاإنسانية في معتقلات العمل والموت النازية.

عندما أتأمل مقاصد الأدب ومصائره في القرن العشرين، أجد أنني أصنّف الكتّاب الذين شهدوا أهوال الفاشية والدول الشمولية في المرتبة
 يصوّر هوميروس وكاتبه بتفاصيل دقيقة كيف تدخل الحربة جسد الإنسان أو تسحق جمجّمته. ولكن وصف الحبس الحبى الحماعي الممنهج لمواطنين أبر ياء
 - بحياة العوام، وليس فقط أقدار الملوك والأبطال. تلاقى هذان العاملان الحبس الجحاعي والأدب - في القرن العشرين ليتولّد نوع عظيم من الأدب، وهو أدب الشهادة.

كان سوبلجنيتسين خير من يعرف المادة التي يؤلفها. ففي أثناء خدمته في الحرب العالمية الثانية بدر منه تعليقّ مسيء صديق، فأدّى ذلك إلى اعتقاله والـكمم عليه بالحبس ثـلمانية أعوام في الغولاغ

أخلي سبيله بعد موت ستالين، وأُجبر على العيش منفيًّا في كازاخستان، حيث عاش في كوخ طيني بدائي. كان أول ما فعله هو شراء آلـي آلة كاتبة منٍ طراز العا موسكفا 4 لتوثيق تجربته في الغولاغ بائي بالكلمات. لكن الأمر كان شاقًّا على

 الكتابة باللمس، مثل ناسخي ساميزدات. كان الحديث عن الغولاغ لان عرّمًا،
 في سلسلة معقدة من المخابئ.


آلة كاتبة من طراز موسكفا 4 كالتي استعملها سو لمنيتسين بعد خروجه من النولاغ لتأليف أول كتبه يوم واحد من حياة إيفان دينيسوفيتش

لكن الأمور تغيّرت في الوقت الذي زار فيه سو لجنيتسين أخماتوفا عام
 لأخماتوفا، بل لأن يوم واحد من حياة إيفان دينيسوفيتش سوف تُطبع في بجلة (انوفي مير). كان هذا الخبر مدهشُا، فالمجلة تحتل مكانةً مهمة في

الأدب الروسي، وتقع على المدود ما بين عالم ساميزدات السري وعالم النشُر الحكومي الرسمي. كادت خطة نشُر رواية سو بلجنيتسين في مطبوعة رسمية أن تفشل، ولكن بعد استرضاء محرري المجلة، وتدخل الإصلاحي خروتشوف شخصيًّا لإقناع مجلس الرئاسة الحزبي للسماح بالنشُر، تكللت الجهود بالنجاح المرضي. طُبعت نحو مليون نسخة من المجلة، وأعقبها كتاب مستقل بمئة ألف نستخة للطبعة الأولى. لم يكن سو لما لمنيتسين ولا

 قوة ساميزدات المكبوتة إلى العلن، مدعومًا بسطوة الطباعة والنشُر المحتكرة

للحكومة.
وشملت منافع هذه الاحتتالات أحماتوفا كذلك، فنشرت نوفي مير



 العملية كانت شاقة وخطرة. فلا بد أولاً من تهريب المخطوطات


 (اتم النشُر دون موافقة المؤلف)". بعد أن عاشت قدا قداس جنا جنائزي في ذاكرة أخاتوفا وصديقاتها المقرّبات أعوامًا، وبعد أن انتشُرت للقرّاء عبر شبر شبكة ساميزدات السرية، نُشرت القصيدة لأول مرة في عام 1963من خلاعل تاميزدات.

كان للقاء سوبلنيتسين وأخماتوفا عام 1962 تيار آخر مغاير : جائزة نوبل في الأدب. كان كلا الأديبين يعلم أن نشر يوم واحد من حياة إيفان دينيسوفيتش في مجلة سوفيتية رسمية سيجعل سولجنيتسين محط أنظار الأكاديمية السويدية. رُشّحت أخحاتو فا في السابق عدة مرات، لكنها خسرت لمو اطنها بوريس باسترناك الذي أُجبر على رفض الجائزة عام 1958. 195 ولكن الكا الأكاديمية السويدية سوف تحاول الآن في عصر الذير الـوبان أن تدعم الكتّاب الروس مرة أخرى من خلال دعم سو لجنيتسين ومسانديه. أصبحت الجائئزة سياسية با لا يقبل الجِل، برهانًا على أهمية الأدب خلا

الباردة.
بدأت جائزة نوبل بداية بسيطة، من منحة سخية تركها ألفرد نوبل السويدي صانع الأسلحة وغتترع الديناميت، طائًا لترك ميراث يميي اسمه في العلوم والفنون. في البداية اختارت الأكاديمية السويدية، وهي اللمهية
 بفضل المنح السخية والمبرات المتنامية وضعت الأكاديميمية طرقًا تتفادى فيها
 قاطبةً. وساعدها في ذلك صغر مساحة السويد وموقعهها الحدودي في خريطة
 متاهات السياسة الدولية. ومن الأمور التي أحسنت الأكاديمية السويدية
 فمنحت جائزتها لكثير من الكتّاب من غير الأدباء، كالفلاسفة (مشل أونري برغسن وبيرتراند راسل)، والمؤرخين وكتّاب السيرة الذاتية (مثل

(شهدت الخمسيِن عامًا الماضية تركيزًا ضيقًا على الرواية والشُعر والدراما،
 وبيلاروس، وفي عام 2016 منحتها للمطرب وكاتب الاديا الأغاني الأمريكي بوب ديلن).

تحقق أخيرّا النجاح الباهر الذي توقّعه الأديبان سوبلجنيتسين وأَماتوفا يوم لقائه| عندما فاز مؤلف يوم واحد من حياة إيفان دينيسوفيتُُ بجائزة



 في الغرب منفيًّا من الاتحاد السوفيتي، وقد ألما أمضى العقود التالية من حياته في الولايات المتحدة.

لم يطل الأجل بأنماتوفا لترى سور لـنيتسين يفوز بالجائزة. توفيت عام 1966؛ أي قبل إعلان فوزه بأربع سنوات، وأهم قصائدها قا قداس جان جنائزي ما



 كانت تلقي أبياتًا من قداس جنائزي على أسماع بعض الأصدات الصدقاء الجلدد. شعرت بعض صديقاتها اللاتي كن الحارسات للقصيدة في الثلاثينيات بلوعة الحزن؛ فتلك الأبيات كانت عليهن تكليفًا وتشريفًا حُرمن منه الآَن

استغرقت إعادة الاعتبار الرسمية لأخماتوفا اثنين وعشُرين عامًا أخرىى، وتدخلّ من الأمِين العام للحزب الشُيوعي في الاتحاد السوفيتي. ففي احتفال الـا

أُقيم عام 1988 ألغى ميخائيل غورباتشوف أمر الرقابة الرسمية المفروضة

 وتضعضعت بسبب سباق التسلح خلال الحرب الباردة، وبسبب نظام

 كان لما دور عظيم في إنهائها.

## الفصل الرابع عشر

## ملحمة سونجاتا وشعراء غرب أفريقيا

تقع أحداث ملحمة سونجاتا في غرب أفريقيا، في المنطةة التي تقع فيها مالي وغينيا اليوم، وتروي قصة تأسيس إمبراطورية ماندي في أواخر القرون الوسطى.

وكمثلها من القصص التأسيسية تبدأ ملحمة سونجاتا بأحداث الماث درامية تحيط بمولد البطل . كان أحد زعاء القبائل في المنطةَ يبحث عن عن المرأة التي



 على أي رجل بهز م هذا الباموس الزواج بأجمل امر أة في القرية.
وعلى عادة كثير من القصص يأتي العون من حيث لا يتوقع أحد الحـ وصل وصل



 فتيات القرية.

قتل الشـابان الجاموس بأسلحة أمدّتها بها الساحرة، ووفيا بوعدهما فاختارا على سبيل الجزاء امرأة مشوهة. كان الزعيم يراقب كل ما يكري، فأدرك عندئذ أن هذه المر أة لا بد أن تكون هي أم سـونجاتا المنتظر . عوّض


له سونجاتا.
انتهت الأحداث الدرامية التي تسبق مولد البطل، ولكن شقاء سونجاتا قد بدأ للتو. كان سونجاتا كأمه مشوهُا، لا يستطيع الوقوف ولا ولا المثي. و كغيره من الأبطال، يجب على سونجاتا الآن أن يثبت و جوده. حمل نفسه على الصبر سبعة أعوام طوال، حتى استطاع بقوة إرادته إبطال الرقية السحرية التي شوّهته، فاستقام ظهر هو ومشیى.

قواه التي تبرز يومًا وراء يوم تثير حسد من حوله، لا سييا زوجات أبيـه ألـا الكثيرات. فلل| حاول أحد إخوة سونجاه



 بلده ووحّدت شُمل سكانها في إمبراطورية إقليمية.

ملحمة سونجاتا من القصص التأسسية، ولا دليل تاريخي مستقل يثبت أن سونجاتا شخصية حقيقية (مشلم) لا دليل على أن جلجامش أو موسى كانا حقيقيين غير القصص التأسيسية). تتقاطع ملحمة سو نجاتاتا في تشابهات التا كثيرة مع القصص التأسيسية الأخرى التي غالبًا ما تصوّر بطلاْلا يتكالب عليه
 والترحال مثل أوديسيوس، قبل أن يرجع إلى وطنه سيدًا ظافرًا، وهذه قصية

تحاكي كذلك خروج اليهود. وتسرد الملحمة قائمة بأسماء الأسلاف حتى فجر البشُرية، مثلما فعل شعب المايا في بوبول فوه.
العجيب في ملحمة سونجاتا أنها كعوظة ومنقولة منذ عصور طويلة وحتى زمننا الحاضر على أنها رواية شفوية. لا توجد منها عفوظة بالكتابة، بل كلها روايات علية متعددة يمثّلها رواة مدربون ألما أمام
 شبيهة بالقيثارة - تصاحب كللماتهم، وهم يسمّون أجداد الألمر الما العريق
 عن الآخر؛ لأن كل راوٍ ينتقي من الوقائع التي يِفظها أكثره ها ار تباطًا لوقت

 مثل الذين يصنعون تحفًا من المشُب أو الجلد أو المعدن؛ هؤلاء يلاء يصنعون تَفًا

من الكللمات.


يظهر في تفاصبل هذه الخريطة لغرب أفريقيا من عام 1375 منسا موسى، وهو أحد خلفاء سونجاتا، جالِّا على عرشه

ما زالت ملحمة سونجاتا حيةّ في ذاكرة الشُعب يتناقلونها شفهيًّا ولم تُدوّن إلا في عصرنا الحديث. وهذا يمنحنا فرصة نا نادرة لمراقبة عملية تحويلية وقعت ملايين المرات منذ عصور جلجامش وهرموميروس؛ عملية تحويل الرواية الشفهية إلى أدب مكتوب.

## ََثَيل ملحمة

إن الرواية التي أفضّلها من ملحمة سونجاتا هي تلك التي أدّاها راو ودوّنها كاتب في عام 1994، في قرية فداما قرب نهر نياندان الم أفريقيا. لم يكن في فداما سوى مئة نسمة، يعيش غالبيتهـم في أكو أكواخ مستديرة من الطوب الطيني، ذات أسطح غخروطية مسقوفة بالقشن إن
 أكواخ أو نحو ذلك، ولانا منطقة للطبخ ذات سقف ونـ وبلا جدران، ورخزن أو اثنان لـفظ الحبوب.

كان ذلك الراوي جانكا تاسي كوندي. تلقّى كوندي تدريبّا تقليديًّا على

 والده.

قدّم تاسي كوندي أداءه للملحمة في كوخه المزدحم بججاعة من الناس
 رجال الأسرة والجميان يدخلون ويخر جون أثناء إلقائه الطويل، بحسب المقاعد المتوافرة، والشبـباب يفسحون دومًا للكبار، والنساء يختلسن النظر من عند الباب. رحّب كوندي بزوّاره الحاضرين قبل أن يبدأ القصة، وكان

يغتار كوندي خلال مدة عرضه القصير أي قصة يرويها، وأي أحداث

 الرواية الأصلية، ولكنها تحمل لمسته الخاصة.

وللجمهور أن يشارك بكل ترحيب. كان منشدان أو ثلاثة من أنساب

 يسمع الحاضرون: نامو ! ((أحسنت)") أو تانيه! ((اصحيح!"))، معبّرين عن تقديرهم للقصة ولبراعة المؤدي.

وكان من بين الحضور شُخص غريب؛ الكاتب الذي دوّن هذه القصة،



 سونجاتا إلى أدب مكتوب. والـ وان ذلك سبب رواية كوندي للملحمة، ليس


كونراد المادة في كتابه.
لم يستعمل كونراد قلًّ في تسجيل رواية كوندي، أو بالأحرى لم يستعمله في البداية. استعان بجهاز تسجيل بحجم اليد من طراز سوني (430-TCS)، وآلة تسجيل متنقلة أكبر حجها من طراز مارانتز (430-PMD). كان من المألوف لدى الرواة رؤية آلات التسجيل منذ السبعينيات، وقد أتاحت هـم تسجيل القصص بسردها الشفهي دون تحويلها إلى نوع أدبي معروف، مثل

المسرحيات أو الروايات (أو قصص الأطفال). ظهرت هذه الأجهزة التي تأتي غالبّا من نيجيريا بأعداد كبيرة في غرب ألمرا أفريقيا، وكانت تستعمل في تسجيل الروايات الشفهية دون تقييدها بتوقعات محددة من حيث الشُكر الما الأدبي. كانت أشرطة الكاسيت المقرصنة عادةٌ تباع في الأكشـاكُ بأسواق
 يكيدون القر اءة متعة الاستح|ع إلى القصص .

غيّرت أشُرطة الكاسيت ثقافة الرواية الشُفهية - مشلمل فعلت بميع التقنيات المديثة - من حيث أنها أتاحت للرواة القدرة على الوصول إلى


 حاول الشُعراء فرض شُخصياتهم بقوة على المادة، فخر جوا برو بروايات لها طابع يميّزهم عن منافسيهمه، وهذا ما كان كوندي يفعله.

و كذلك غيّرت أشرطة الكاسيت بمساعدة المذياع والتلفاز مكانة الرواة الاجتم|عية. كان الرواة مرتبطين بحكم التقاليد برعاة ذوي نفوذ، ولكن نظام الرعاية هذا انقطع مع وصول المستعمرين الفرنسيين. ثم تغيّر النسيج الاجتت|عي والاقتصادي للرواة مرة أخرى عندما نالت مالي والدور المالما المجاورة استقلالها بعد الحرب بالعالمية الثانية، تار كةً الرواة يبحثون في الِي ارتباك عن رعاة جدد ضمن النخبة السياسية والاقتصادية البحديدة. وفي هذه الحالة قدّمت
 الشعر اء بالاستعراض في حفلات الأعراس و حفلات تسمية المواليد.

لم يكن الحافز المالي لإلقاء كوندي عام 1994 مبيعات الأشرطة أو المذياع، إنها الدخول إلى السوق العالمية للأدب. دفع كونراد لكوندي ما بين

همسة وعشُرين ألف وهمسين ألف فرنك غيني للجلسة الو احدة (ما يعادل
 بعد أن سجّل كونراد رواية كوندي كُتب متوى الأشُرطة بعناية فيائقة بلغة
 الإنجليزية. حرّر كونراد بعد ذلك النص واختصره إلى نحو ثلث حجمه
 با في ذلك المقاطهات التي صدرت عن المجهور. ثم كتب كونراد النص على هيئة أبيات شعرية، كأنها ملحمة هومرية (أصدر كونراد بعد حين نسخة نثرية متازة منها) . وبهذا تحوّلت قصة شفهية إلى نص أدبي.

## أولى موجات القراءة والكتابة

أواخر العصور الوسطى، أقاليم الماندي

لم يكن تسجيل ديفيد كونراد وكتابته لقصة سونجاتا أول تقاطع بين هذه الملحمة والكتابة؛ فالملحمة عاصرت ثقر ثقافات كتابية غختلفة لقرون، وتركت هذه الثقافات بصمتها على الرواية الشفوية. ولم يرفض الرواة الم المن أمثال كوندي الكتابة، بل أدخلوا القصص المكتوبة - والكتابة نفسها - في
 بالتفصيل: كيف يمكن نلرواية الشُفهية أن تحيا جننًا إلى جنب مع الثقافـا الأدبية الكتابية.

بدأ كوندي قصته بأصل البشر آدم وحواء، واستعمل اسميهـا كا يُنطقان باللغة العربية. ثم انتقل إلى إبراهيم وذريته حتى وصل إلى عيسى وعحمد.

عرف الناس في أقاليم اللاندي كل تلك الشخصيات من خلال الإسلام ونصه المقدّس القرآن.

لم يكتفِ الشتعراء الرواة من أمثال كوندي بدمج قصص من القرآن في رواياتهم السفهية فحسب، بل تتتّعوا نسب سونجاتا إلى أصول إساملامية،


 سونجاتا، فأدخلوا بذلك عناصر إسلامية إلى تقاليدهم الروائية.

ولم يكتف الرواة بهذا، فمعرفتهم أن الإسـلام قائم على نصه المقدس دفعهم إلى تكريم الكتابة بوصفها قوة ثقافية مهمة، كا فعل كوندي روايته بإدخال شُخصية تدعى مانجان بيريه. كان بيريه نبيًّا ومستشارًا لوالد سونجاتا، وهو الذي تنبأ بأن غرباء سيختارون الما بلرأة ألتي التي سوف تلد سونجاتا. وأهم ما يلا حظ في الرواية أن بِمل حكمة بيريه وعلمه مستقاة من
 وأقنعه بالدخول في الإسلام. حافظت ملحمة سونجاتاع بتضمين جوانب كثير من الكتابة العربية في سردها.

ما فعله تاسي كوندي سبقه إليه كيّيرون، حتى صار تقليدًا عريقًا في ثقافة غرب أفريقيا الكتابية. ففي السنوات التي أعقبت وفاة النبي يحمد عام 632 نشرت القبائل العربية دعوة الرسول في الشرق الأوسط عبر عبر سلسلة من من
 وبعثت قواتها إلى أوروبا، متوسعين بححكمهم إلى شبه المزيرة الإسبانيانية، حتى تُكنت الجيوش المسيحية من استعادة تلك الأقاليم مرة أخرى فيرا فيا يسمى بحروب الاسترداد [سقوط الأندلس] عام 1492. وانتشر الإسلنم

شرقًا حتى بلغ الهند ودخل حكام دلي في الدين، فقامت سلطنة مغول الهند. لم يبقَ إلا الطريق جنوبًا عصيًّا على الترحال لوجود الصحر اء الكبرى، أحد أقوى الحواجز الطبيعية وأضخمها في العالم. لم يعرف الختراقه إلا العرب الذين تكيِّفوا مع عيش الصحراء ووسائل النجاة فيها، وكانت أهم

 الواسعة مثل التوابل والأشغال الحرفية.

وجلبوا معهم أيضًا ثقافة كتابية مستندة على نص مقدس وهو القرآن، ويصحبها تقاليد ثرية من تفسير هنا الكتاب وودراسته. أدرك حكّا حكام الماندي الما المنافع الجمّة في الانضهام إلى هذه الدائرة الثقافية الو اسععة، فدخلوا فـيا في الإسلام خلال العصور الوسطى.

ابن بطوطة يزور مالي
عام 1352، طنجة

كان أفضل شاهد على الاتصال بين الماندي والعالم العربي هو أبا عبداله
 عالم الأدب. كان أول عربي يكتب عن إمبراطورية الماندي التي خُلتد تأسيسها في ملحمة سونجاتا.

عشّق ابن بطوطة السفر منذ ترك مدينته طنجة بالمغرب لتأدية فريضة
 فقضى السنوات الثلاث والعشرين التالية في طريق السفر، قاطعًا آلاف

الأميال ناحية الشرق، في بلاد واسعة يحكمها الإسلام، حتى بلغ الهند. وصل ابن بطوطة أرض الماندي عام 1352، وكانت من آخر محطات
 سونجاتا الأسطوري. ورغم أن قصة سونجاتا المروية - والمكتوبة الآن -
 يكشُف عن احتحالٍ أن يكون للقصة أساس تاريخي. انطلق ابن بطوطة في رحلته ومعه بملان، واحد للركوب والآخر رلمـل

 كان هـمّ ابن بطوطة النجاة من هذه الرحلة، والطريقة الو حيدة للنجاة من

 أيام دون أن يكدوا مورد مياه. وكان خلافقٌ قد نشب بين اثنين من المسافرين في قافلتهم، فترك أحدهما القافلة و سار و وحيدّا، حتى ضلّ طريّ طريقه ولقي حتفهن. في طريعهم قابلوا قافلة أخرى ذكر همم أصحابها أن بعض المسافرين معهـم مفقودون، ولم يمض إلا وقت قليل حتى عثّر ابن بطوطة وأصحابه عليهم أمواتًا في الطريق، فكانت تذكرة مفجعة للأهوال التي يواجهونها ونا ولا ولم يجرؤ أحد منهم على مفارقة الركب بعد ذلك قط.
و مما يعزي الماطر أن القلق كان كله حول عناصر الطبيعة وليس الناس؛
 الطرق حتى بعد أن قطعوا أسوأ مناطق الصحراء الطراء فعزم على المضي وحيدًا كانت الطرق تحت حماية حكام الماندي، ولكن التجارة نفسها كانت الـت بين يدي المسلمين، ومنهم البربر والعرب النين استقروا في تلك الأمصار، وجلبوا

معهم ثقافتهم ومعارفهم وكتابتهم. شهد ابن بطوطة كل ذلك، وأعجب بإقبال الشُباب في المنطقة على دراسة القرآن، حتى إنه لاحظ الاحتى فتى مقيدًا بالأغلال حتى يتمّ حفظ الكتاب غيبّا، كا سرّه أن شهد أيضًا المتا احتفالًا بتلاوة القرآن.


رسم الواسطي في القرن الثالث عشّر هذه الرسمة المضمّنة في كتاب، ويظهر فيها جماعة من الحجاج في طريق سفرهم إلى مكة

ومما ذكره ابن بطوطة واسترعى انتباهه احتفال حضره جمع من المغنين
 يروي بطولات السابقين من الملوكُ. تم تقدّم أكبر المغنين من الملك ووض وضع رأسه في حجر الملك، ثم وضع رأسه على كتفيه الواحد تلو الآخر، ونـين وفعل هذا كله وهو يروي حكاية الأسلاف. ما أذهل ابن بطوطة حينئذ من هذا

 بجتمع الماندي تجيد الكتابة، فإن تلك التقاليد المروية القديمة استمرت دون انقطاع، وإن كان المجتمع قد تكيّف مع الدين الجـديد المستند إلى الكتاب ويرجع الفضل إلى ابن بطوطة في إبُبات أن العلاقة الحيوية بين الكتابة الإسلامية والنقل الشُفهي لدى الماندي التي تجلّت في أداء تاسي كوندي للمحمة سونجاتا عام 1994 كانت امتدادًا لتقليد مستمر منذ القرن الرابع عشر على أقل تقدير .

لا وصل ابن بطوطة أخيرّا في حضرة ملك الماندي منسـا سليم|ن، وكان سليل سونجاتا الأسطوري، لم يسر اللقاء على ما يرام. فخاملال المال سنوات ترحال ابن بطوطة التي ناهزت الثلاثين عامًا، أصبح رحالة كالة كثير المطالبـ البا

 مهمة دبلوماسية. أما هذا الملك فلم يمنحه كثيرّا من الاهتحامه سوى ثلاك خبزات وقطعة لـم مقلية وقارورة من اللبن الحامض. ضححك ابن بطوطة هزوًا وسخطًا من هذا الفعل .

ومن سوء طالع هذا الملك أنه أهان هذا الر حالة، وأي رحالة. ابن بطوطة هو من شكّل معارف العالم العربي بأسره عن أفريقيا جنوب الصحراء الـراء

الكبرى لعقود، بل لقرون من الزمان. كان ابن بطوطة يسهب إسهابٌا عظيًا في تدوين ما يقف عليه من مواقف ومشاهد ومناظر وبشر ـ وا وأخرج من هذه المشاهدات واحدة من أكثر قصص الر حلات تأثيرّا عبر الزمان.

لم يكتب ابن بطوطة حكايات رحلاته بيده، بل أملاها على كاتب عحترف
 شههادة عيان نملكها الآن عن العالم الإسلامي في أواخر العصور الوسطى وئى وهذا من نحس ملك الماندي وهداياه الزهيدة. لم يكن ابن بطوطة عـن يخجلون من قول آر ائهم صر احةّ، فاستنقص الملك و قال عنه إنه أبخل ملك ملك قابله في رحلاته، وإن رعيته في سخط دائم منه.

رغم ما نال ملك الماندي من هجاء من ابن بطوطة فإن الرحالة أسدى لشعب الماندي معروفًا بتقديم شهادته انـا عنا تلت زيارته حافظ أولئك الشعراء على مارسة فنّهم باستلهام قصص من
 فكانت الكتابة العربية مقتصرة في غالب الأحوال على
 ونمت ثقافة كتابية عظيمة في أماكن مثل تمبكتو التي أصبححت منارة لتعلم اللغة العربية، دون أن يقلل هذا من تأثير الرواية الشُفهية ومكانتها. أما رواة الماندي فلم يروا حاجة إلى ترجمة قصص سونجاتا إلى العربية من أجل تدوينها. وربها كان القلق قد خامرهم، كما خامر شعراء الثقافـا الشفهية الأخرى، من أن يفقدوا السيطرة على أهم رواياتهم إن كُتبت. فكان
 مثل أسرة تاسي كوندي. وكانوا يؤدونها في المناسبات الـناصة، مثلما رأى ابن بطوطة خلال رحلته.

ظلّت الكتابة العربية والرواية الماندية تعيشّان في آن واحد في عالمين متوازين، وما زالتا كذلك. كان باستطاعة تاسي كوندي نفسه ارتياد إحدى

 الذي تدرّب على الحفظ ورواية قصة سونجاتا مبا مباشَرة أمام جُموع الناس بصفته حارسها الرسمي؟ وهذا ما فعله حتى وفاته عام 1997.

الموجة الثانية من القراءة والكتابة

حتى لو عاشت ثقافة شُفهية وثقافة كتابية متوازيتين لقرون، كا كان
 هاية القرن التاسع عشُر وبداية القرن العشرين، بيد أن الثقافة الكتابية التي تقاطعت معها لم تكن العربية بل الأوروبية.
حدث أول اتصال بين الأوروبيين وغرب أفريقيا في القرن الخلامس عشر، وتلا ذلك إنشاء مناطق تجارية على طول الساحل، تاركين المناطق الداخلية دون مساس نسبيًّا. ولكن انقلب هذا الحال مع انعقاد مؤتمر برلين 18841885، عندما قسّهت القوى الأوروبية الأكثرُ تفوقًا بالعتاد العسكري
 فرنسا. أصبحت السياسة فيها والتجارة وأحوالها كافة تتحدث الآن وتكتب - باللغة الفرنسية.

بينزا كان بعض المستعمرين وضباط الجيث الفرنسيين يستوردون الثقافة والكتابة الفرنسية إلى أفريقيا بدأ اهتلمهمه يتنامى بثقافة أحدث أراضيهمّ،

ومن ذلك قصص سونجاتا، وبدؤوا بتدوينها. (وربا) كانوا متأثرين بالكتّاب
 الماندي). لكن هذه الكتابات الفرنسية المبكرة قدّمت قصـة سونجاتا علـا على أنها أسطورة عحلية، بل وقصة أطفال حتى، دون إدراك للتبجيل الذي يصرفه
 وعريقة. لم تكن هذه البداية بداية مبشّرة لـلـياة سونجاتا الأدبية الكتابية، ولكنها على الأقل بداية.

حلّت المرحلة التالية من حياة سونجاتا الأدبية على أيدي طلبة مدرسة

 ما يكفي فقط لسد الماجة إلى أشتخاص يعملون في الوظائف الإلمارية متدنية المستوى. جرّب المستعمرون الفرنسيون في بعض تلك المدارس إعطاء حيز ضيق لدراسة الثقافة والتقاليد الأفريقية، ومن هنا تعرّف طلاب مدرس ويليم بونتي على حكايات سونجاتا. وفي إحدى المهر جانات المدرسية عام 1937 قرروا تقديم سونجاتا على خشبة المسرح الكتابة ومزايا العرض الحمي، فأتاحت للطلاب تجسيد قصة سونجاتا أمام الجمهور مصحوبة بالموسيقا على نجج الرواة التقليديين.
أما أول نسخة من ملحمة سونجاتا تناولها الناس من سُتى البقاع بالقراءة فقد نشرها جا جريل تسير نيان بعد عقود، وتحديتًا في عام

 اسمه (ملحمة مللي القديمة)."(1) أخذ نيان المادة التي قدّمها إليه الشاعر
(1) ترجم الكتاب المركز القومي للترجمة بعنوان: (سونجاتا: ملحمة شُعب الماندينج"، المترجمة

وحوّلها إلى رواية. و كان في عملية تحويلها صعوبات عديدة من حيث افتقار


 التقليدية (ك) أنه نسب سو نجاتا إلى شخصيات تاريخية أخرى مئل الإسكندر
 القراء بالتر حاب لأول مرة، فأصبحت سونجاتا بذلك أدبًا بكل تعريفات المططلح.

كانت المسرحية والرواية كلاهما بالفرنسية؛ لأن القر اءة والكتابة في ذلك الحين كانت عصورة في أوليك الذين درسوا في المدارس الفرنسية (إضافة إلى إلى العربية لمن ارتاد مدارس تحفيظ القر آن)، وهذا يعني أن لغات الماندي ظلت في غالبها محكية فقط.
كتابة جديدة

كان سولومانا كانتي، المصلح المشاكس والعالم اللغوي المبتكر الذي عاش في غينيا، من أقسى المنتقدين لظاهرة استيراد الكتابة الأوروبية.
 واللهجات المختلفة الناشئة عنها التي يتحدثها الناس في البيوت والطرقات

إلى لغة كتابية.
كان كانتي يعلم أن ثُمة محاولات سبقته في أواخر القرن التاسع عشر لتكييف الأبجدية الرومانية التي أحضرها الفرنـئنيون إلى اللغات المحلية، :يد أن الأبجدية الفرنسية جاءت ومعها مثالبها العظيمة. أو لألـا أنها لم تُصمـم

لترميز اللغات النغمية كلغة الماندنغ (حتى اللغة العربية عجزت عن هذه المهمة). وثانيها وهو أعظمها الوصمة الثقافية واللياسية التي تحملها كونها أبجدية المستعمر. ظلّ الطلاب الأفارقة يتذكرون بحقِد الدِّ الدروس التي لقّنها هم معلموهم الفرنسيون عن تفوّق اللغة الفرنسية وغلبتها. فلا محيص فـي فم
 يعني رفض استعمال اللغة الفرنسية في التعليم والإدارة والتجارة، ورفض أبجديتها.

رأى كانتي أن الحل الو حيد هو ابتكار أبجدية جليدة، تمثّل لغات الشعب
 المصممة خصيصًا للغة شعبه. فكانت بعيدة كل البعد عن الفرنسية وإن

 عبارة كثر تكرارها في قصص سونجاتا.

 الدولة الناشئة الأبجدية الفرنسية رغم ألما عملية صرفة. فطوال ستين عامًا قامت الثقافة الكتابية لمذه الدولة - رغم

 فقرر أن يدشّن حر كة غير رسمية وشرع يستقطب متطوعين لإنشاء مديار مس تعلّم الشعب الأبجدية الجديدة.

ولكي يشُتد عود هذه الأبجدية المديدة احتاجت إلى مواد أدبية كي يقر أها الناس بها فعزم كانتي مرة أخرى على أن يتصدى لهذه المهمة البطولية

وهي إخراج نصوص مكتوبة بنظام أُنكو، وكان منها كتاب نحو، ونسخة


 الثقافة، الـكايات التي سبقت وصول الإسلام.

في عام 1997 ظهر كتاب عن تاريخ المنطقة خلال عهد سونجاتا، مكتوبًا بأبجدية أنكو. وهكذا دخلت ملحم صُممت خصيصُّا لتمثيل نغهات اللغة التي ارتبطت بها وإيقاعاتها.

*     *         * 

t.me/soramnqraa



 الملحمة أمام الجم)هير في لغات شعب الماندي.
أوردت قصة تحوّل ملحمة سونجاتا إلى الأدب المكتوب لأنها برهان حي على نجاة الثقافات الشفهية بتكيّفها مع واقعية الكتابة. كا أنها تذكّرنا بالعلاقة الديناميكـية بين الرواية الشفهية وتقنيات الكتابة التي استمرّت حتى عصرنا الملاضر. إن بحر القصص غير المكتوبة لا قعر له، ينتظر من يكوّله إلى أدب.

## الفصل الخامس عشر

## أدب ما بعد الاستعمار : ديريك والكوت، شاعر الكاريبي

## عام 2011، سانت لوشيا

إن الأمم الحديثة في حاجة إلى قصص تحكي لشُعوبها عن هويتهمْ، ولم تكن تلك الحقيقة أكثر جلاءٌ ما حدث في منتصف القرن العشرين، عندما
 بين ليلة وضحاها. زاد عدد دول العالم أربعة أخعاف؛ من نحو خمسين إلى إلى
 كانت هذه الأمم الحديثة تواجه تحديات عظيمة لأن المستعمرين الأوروبيين
 وقوميات متباينة وقبائل متفرقة على الاتحاد في كيان إداري واحد. فكانت هذه التحديات ماع عزّز أهمية خلق اتساق ثقافي وهوية كميزة من خلال ابتكار نصوص تأسيسية لكل أمة. لجأت بعضها إلى إحياء القيا القصص الشفهية



 بعد الاستعمار" في النصف الثاني من القرن العشُرين.

إن أبلغ مثال على الأمم الوليدة واستحداث أدب ما بعد الاستعهار، وهو أحد الأمثلة التي لطالما أذهلتني: جزيرة سانت لوشئيا الكاريبية الصغيرة وابنها المؤلف ديريك والكوت، مؤلف (أوميروس") القصيدة الملحمية المنظومة على نهج هوميروس، وهو الفائز بجائزة نوبل للأدب عام 1992. تختلف سانت لوشيا عن المستعمرات السابقة في أن للذه المستعمرات

 وليس ثقافقًا، لا سييا مع إبادة السكان الأصليين خلال المال قرنين من وصول
 في مزارع السكر. كان ديريك والكور الموت أول كاتب مهم بـجميع المقايس

 أنه نقل جزيرته و حده من لا شيء إلى جائزة نوبل خلا ربها تشارك آيسلندا سانت لونيا في قلة سكانها (نحو 300,000 نسمة) وإنجازها (فاز الآيسلندي هالدور لاكسنس بـجائزة نوبل عام 1955)، لكن آيسلندا لها تراث أدبي ترجع جذار الانيره إلى ملاحم (ساغا) العصور الوسطى.
 العالمي. ولهذا السبب قررت زيارته.

 الطيار لن يجد مهبطًا للطائرة، ولكن بعد عدة دورا دلـي في جنوب الجزيرة، في مطار هيوانورا، وهو أحد الأسلاء المندية-الأمريكية القليلة على خريطة سانت لوشيا. معظم الأسلماء الأخرى فرنسية. فالمطار في

فو فورت. والطريق من المطار يمر ببلدات وقرى مثل لابوري وشويزل،

 الذي يمكنك أن تزوره بسيارتك - تعال واشعر بنبضات قلب هذه المزيرة الاستوائية. أدخل والكوت كل ما سبق في أعماله، ما عدا اللوحة. ففي شويزل عاش جده - بل إننا نعرف عنوانه في إحدى القصائد - وكانت فوهة

 الذي حاول والكوت فيه كتابة نص تأسيسي لوطنه.
كانت تصححبني في السفر شريكتي أماندا وصديقتنا مايا. مكثنا في
 الاستوائية؛ بعضها من نباتات الجزيرة الأصلية، وبعضها جُلبت من أفريقيا أو جزر المحيط الهادئ مع العبيد.


 السُراب بلا مقابل. من الواضح ألن والكوت عـي عملة عالية القيمة في الجزيرة. أخبرني لتِين أن والكوت زار المزرعة كثيرٌا، وكان برفقته مرةٌ فائز آخر بنوبل لا يتذكر اسمه (قال لي والكوت إنه الشاعر الإيرلندي شيموس
 في إحدى زياراته من عدم وجود صور له في أي مكان في المزرعة. المـا عندما
 صور معلّقة للأمير تشارلز . هنا صور كثيرة للأمير تشارلز فـا مع لتين، وهناك

الأمير تشارلز مع طاقم العمل، والأمير تشارلز على الشرفة، والأمير تشارلز


 لشاعر الجزيرة الوطني في خضم هذا التعلق الشديد بالقون القوة الاستعمارية
 حتى ذلك الحين لفعل ذلك.

إن لم يكن لوالكوت أثر في فون دو فعزاؤه تصلّره مركز سانت لون لوشيا الرمزي، وهو الميدان المركزي لعاصمتها كاستريس


 والكوت فسُمي باسمه. حلَ ابن الجزيرة مل المستكشُف الإيطالي، وكان ذلك بفضل الأدب.


تُثال نصفي لديربك والكوت في ميدان كولومبوس في كاستريس بسانت لوشيا. في عام 1993 سُمي الميدان باسم (اميدان ديريك والكوت)"

تكرّم لتين بترتيب اجتتلع بيني وبين مؤرّخ اللجزيرة غير الرسمي الدكتور
 (ققل لسائقك أن يلاقيني في محطة البنزين في المورن [التلة]")، هذا ما ما قاله اله
 إلى ما توقعت أنها محطة البنزين المتفق على اللقاء عندها في قمهة تلة عالية. لم يدم انتظارنا طويلا، فقد اقتربت سيارة صغغيرة وتوقفت بعربنا، وخرج منها رجل يمثّل الصورة الذهنية التقليدية عن المفكّر الكاريبي: كبير في السن، يضع نظارة عريضة الإطار كأنها مصنوعة في موسكو عام 1962، له شعر أبيض غزير طويل ولحية بيضاء. ركب معي وأمرني بالتوجه إلى أعلى التلة إلى حرم جامعة الهند الغربية في سانت لوشيا، التي كانت تحتل المقر السابق لثكنات الجيش البريطاني الاستعماري.


 فحاكمها المحظوظ يسيطر على خليجين مهمين؛ أحدهما تسود فيه ناقلات
 فيها أكثر من نصف السكان، وهي أفضل ميناء طبيعي في البحر الور الكاريبري
 والفرنسي خلال الحرب الثورية الأمريكية إلى سانت لوشيا دون أن يعلم
 معركة ضارية هنا. بعدها تناقلت الأيدي الاستعمارية الفرنسية والبريطانية الجزيرة، وفي كل انتقال للحكم يقام حصار في المكان الذي كنا نقف فيه الما ولهذا السبب كانت سانت لوشيا تُسمّى أحيانًا (هيلين الهند الغربية المبية)، فهي كالغنيمة العظيمة التي تتقاتل القوى الاستعمارية المتنافسة للحصول عليها.

هوميروس الكاريبي

بينها د. ويليامز يلقي درس التاريخ انتابني إحساس بأنني قرأت هذه

 سرد التاريخ الكامل للجزيرة.
يستطيع الأدباء الذين ينتمون إلى ثقافات ذات باع أدبي طويل الاستناد






 نجد جول بارلو (الذي لم تنجح ملحمته "اكولمبياد) عام 1807 في أن تكون النص التأسيسي للولايات المتحدة).

نجح والكوت فيلا فشّل فيه بارلو. في أوميروس نتعرف على تاريخ الاحتلال الأوروبي للعالم الجديد، مفتتحُا بالغزاة الإسبا فيان ألمان الأوائل مثل

 أساطيرهم في البحر الكاريبي؛ لأن كيّيرًا من العبيد الذين ألمرين أُحضروا إلى

 فورتونيه، والحرب الثورية الأمريكية، والتحرير من العبودية.

مع أن والكوت كان يككي تاريخ العالم المديد فإنه كان يستلهم نهاذج من
 تفصل بين العصر البرونزي لليونان والقرن العشرين لسانت لوشيا، فإن والكوت أدرك القواسم المشتركة الكامنة، وأهمها حياة الجزيرة الماضع المانـة لأهواء البحر .

لم ينتج عن عمل والكوت إعادة تصوير الإلياذة أو الأوديسة في سانت
 شخصيات سانت لوشية معاصرة ذات أسماء هومرية. صياد السمك اسمه آخيل، وسائق شاحنة التوصيل اسمه هكتور، وهو يتنافس معه في حب
 بظرافة وبراعة مع روتين الواقع اليومي في الجزيرة، ورفع العادي إلى درجة الأسطوري (ك) فعل جيمس جويس ببطله الإيرلندي العادي في رواية

عوليس).
كان المُخرج النهائي قصيدة ملحمية تحاول أن تمنطق تاريخ سانت لوشيا المتقلب باستعمال بميع المصادر الأدبية المتاحة. فلم تكن شخصيات

 فإن كانت سانت لوشيا تُسمى هيلينّ الكاريبي لأن قوى استعـلمارية متناحرة تقاتل من أجل حيازتها، فإن ديريك والكوت نصب نصب نفسه هوميروس الجزيرة.

إن تأليف والكوت لأوميروس من أكثر محاولات المؤلفين لوضع

 ما بعد الاستعمار.

تقع جزيرة غورس في الطرف الشمالي من الجزيرة. فيها تدور بعض وقائع
 في ترتيب ذلك اللقاء. عندما اتصلت أول مرة أجاب والكا والكوت ذو الثلاثة
 فقال: „اتصل مرة أخرى عندما تكون سيغريد هنا")، ثم أغلق السم|عة ألمة. اتصلت مرة أخرى وتحدّثُت مع سيغريد رفيقته منذ سنوات طوريلـو استعدادها للإعداد للزيارة، وكان والكورت يستمع إلما الآخر، صوت تنفسه واضح، لكنه لم ينطق بكلمة. لم تستطع سيغريد ألم الن تحدد لي يومًا للمقابلة، بل أعطتني عددًا من الأيام المناسبة لمط).

اتصلت بوالكوت فور هبوط الطائرة في سانت لوشيا، لكن بدا ليا لي أنه
 قال: (ااتصل مرة أخرى عندما تكون سيغريد هنال) . اتصلت وحادينتها واديا فكانت سعيدة ومستعدة لترتيب اللقاء. قالت: (أنت لا تعرف كيف تصر تصل إلى منزلنا، فالعنوان معقد. قابلني في يحطة شِل الواقعة على بعد ميلين شمال كاستريس" المِي (يبدو أن عططات البنزين هي أنسب أماكن اللقاء في سانت لوشيا) . وجدت

 كنت وديريك نناقش هذا الموضوع". غمغمت بالإيماب، فبدت مسرورة، لوّحت وقالت: (اتبعني").

كان ديريك والكوت وسيغريد ناما يعيشان في منزل مكوّن من ثالائة


المنزل عصريًّا بلا تكلّف، وأرفف الكتب أنيقة التصميم. أما الشُرفة فتطل على أبمل ما رأيت من مناظر البحر، ولشُ المدة إعجابي به لم ألحظ والكوت

 بعض الكراسي. نادت: "Bis später")، ثم أضافت: "اترجم!"). فخمّنت: (أراك لاحقًا؟) ثم اختفت.

 أشرح الأمر جيدًا، فقلت أخيرًا بلا تفكير : (أنا مهتم بالأدب والوا والأمأماكن").



 أن يَوّل هذه اللغة المحكية إلى لغة أدبية كتابية. فو الكوت إلذا إلـا لم يبتكر نصًّا تأسيسيًّا فحسب، بل كذلك اللغة التي سوف يُكتب بها.

والكوت نفسه لم يتحدث الكريولية الفرنسية في نشأته؛ أي لم يتحدثها مع والدته في المنزل، ولكنه كان يستعملها للحديث مع أرملة كانت تساعد الئد أمه
 كانت علاقته بالكريولية الفر نسية بعيدة، قال: "أنا لا أفكر باللكريولية، ولكا
 معلقّقًا في المواء.

ربط والكوت بين إيجاد اللغة المناسبة وإيماد الشُكل الأدبي المناسب. نشأ والكوت على الأدب الإنجليزي، وكان من المغري محاولة المزج بين اللكريولية

الفرنسية والتقاليد الأدبية الغربية. فجرّب والكوت كتابة الشعر السردي
 أيضْا نظم التفعيلات الأصعب كالرباعيات الشعرية كي يخرج منها إنجليزية
 الأعراف الأدبية الغربية ولهجة سانت لوشيا المحلية، وإن هبّ آخرون
 آنا أخماتوفا الذي أكره على الر حيل من الاتحاد السوفيتي عام الخصومات هي التي جعلت والكوت حذرًا من المناظرات الأكا الاديما



 أراني والكوت رسمته ليني في مرسمه، و قد اختار لما ألو انًا ساطعة قو قوية. لاحظت أننا حدنا بالمديث عن الجْغرافيا. قال: ا(سوف أتحدث عن



 يقصد أن فاكهة الحبز معروفة لدى الجممهور، لكن ليس لها مكان في سياق

 الوعي التاريخي الأدبي، فأضاف إلى القاموس الأدبي أسماء أماكن جديدة ألدية،
 يترجم المكان والثقافة واللغة إلى أدبٍ لأول مرة.

على الساحل الأطلسي المضطرب

من أقرب النصوص التي ألّفها ديريك والكوت إلى قلبي - بعد أوميروس - هي مسرحية من فصل واحد اسمها "بححر دافن")، كتبها عام 1954 . لا تضاهي المسرحية عظمة أوميروس، وإن كانت أحداثها تدور في
 ومع هذا فإنها في نظري تجسّد خيال والكوت الأدبي في أنقى حالاته. افتتح


 وربا كان السبب هو إغر اقها في الإبهام حتى كأنها تطالب بأن تكون تلـي

الأضواء.
رأيت دافن قبل زيارة سانت لوشيا على الخريطة؛ قرية صيد صغيرة

 القرية بمسافة طويلة، والقرية قابعة في مكانها، نقطة مو حشة تتقاذفها الرياح الميا
وأمواج البحر.

عندما شارف حواري مع والكوت على الانتهاء سألته عن بحر دافن. قال والكوت إن الدراما تشكّل تحديّا في دول الكاريبي؛ لأن المسألة لم تعد مقتصرة على ابتداع لغة تتناسب مع المكان، بل كذلك إنشاء مسرح لعرضا وإيماد جمهور يرغب في مشاهدتها. حاول والكوت خلح أخيه التوأم، في سانت لوشيا أولاً ثم في ترينيداد، بتأسيس (اترينيداد ثييتر وركشوب" [مسرح ترينيداد] المشهور في بورت أوف سبين. كانت بورت

أوف سبين حينئذ أكبر مدن شرق الكاريبي، وقد ذكرها والكوت بعبارات
 في مدينة متكاملة، وليس على جزيرة منعزلة . بعد أن عاد والكوت الكوت إلى إلى سانت
 حيث كان يدّرس التأليف المسرحي - شعر بمدى افتقار الجزيرة الشُديد
 تعرض لظروف مالية عصيبة.

أوضح كذلك والكوت أن الدر اما رغم هذه المعوقات ها ميزة على الشُعر


 لسانت لوشُيا نفسها، والسبب الذي غذّى اهتحام والكوت بالمسرح

كان لصوت والكوت وهو يتحدث عنه رنة سرور. قال: إن الشخصية المحورية في الكرنفال غخلوق اسمه بابا جاب (وهو غختصر كلمة Diable
 في الحقيقة الشيطان وله قرنان.

أثناء بجريات الاحتفال يُقتل بابا جاب، ولكنه يُبعث إلى الحياة بعد ثُلاثة

 عندما يشتكي بابا جاب أنه لا يُتمل حرارة الجحيم، فيطلب من الحضور ماءً. قال والكوت: ينني الأطفال معه فيقولون (وشرع يغني بالكريولية الكانية الفرنسية): "Voyé glo ba mwê / Mwê ka bwilé" (ابعثو ا إلي" بهاءٍ / أنا أحترق) . وجد والكوت فكرة احتراق الشيطان في جحيمه وطلبه لللماء

هضحكة جدًّا يَمل بابا جاب رمُا ذا ثلاثة رؤوس، وعندما يشتد إزعاج الأطفال يطاردهمه، والجمميع يجاري ويشارك.

اعترفت أخيرًا بكل حذر : (أفكر بالذهاب إلى دافن")، ثم أوضحت له

 ترى غالبِّا إلا الأجرافـ، لا قرية فيها ولا سكان".

كان دوري في التعجب لَّا سمعت ما قاله: "ليس فيها قرية؟"). قال: الا
 وقبل أن أفكر كثيرًا بالأمر قاطعتنا سيغريد: (أحضرت لكما) ماء جوز

 اللذيذ. لكن التعب نال من والكوت رغم الإلكتروليتات. قال: (هل انتهينا؟". ظللت أستجوبه عن علاقته بسانت لوشيـا، ولغتها و وجغر افيتها
 باللخروج سمعت والكوت يتحدث بالكريولية الفرنسية. دهشت فالتفت ورائي، أكان يتكلّمها مع سيغريد؟ لا، كان يخاطب المنادمة. قد لا يفكر والكوت بالكريولية الفرنسية لكن الكريولية ما زالت هي اللغة التي يكادث فيها كثيرّا من الناس، كا أن الكريولية الإنجليزية هي اللغة التي يتخاطب بها الصيادون في مسرحيته بحر دافن. أغلقت الباب واتجهت باللسيارة إلى

فون دو .
انشغل ذهني بموضوع دافن ونبذ والكوت لفكرة الزيارة. سألتني
 إيرث بتجهم وكبّرت صورة دافن على الخريطة. وكا توقّع والكوت لم أر

شُيئًا. رأيت خليجُا صغيرًا مكسوًّا بالنباتات، لكن لا أثر لبيوت ولا قرية. هل أذهب إليها على أيِّ حال؟ سألت شابًّا يعمل في المزرعة ما إذا كانت سيارتي المستأجرة الصغيرة تحتمل وعورة الطريق إلى دافن . قال: :اأجل، طبعًا يمكنك القيادة إلى هناك". تعجّب من أن أحدًا يود الذهاب إلى دافن، لكنه واثق من سلامة الطريق. أزار المنطقة من قبل ؟ لا، لم يذهب إلى هناك الك قط. بعد عشُاء تلك الليلة تنزهنا في ميناء سوفريه، وهي بلدة ساحلية صغيرة. كان الناس يتجولون وكؤوس الشُراب في أيديهم. وجدنا فيهنا فيها عِطة بنزين


 نحاكي أهل المجزيرة، وأهل الجزيرة يكاولون أن يكاكوا بقية العالم. سألت الساقي عن دافن. قال غير مصدقِ: "اتريد الذهاب إلى دافن؟



 مساحتها على 240 ميلُ مربعًا لا أحد زار دافن من قبل.

قررت تلك الليلة أن أذهب إلى دافن مها كان الأمر . بعد أن فاتتني
 مالي والموصل، ولكن لم أستطع بسبب الحروب الأهن الملية)، لن أسمح لأحمد
 اتجهت بالسيارة إلى الشهال عبر الطرق الجبلية. لم تكن اللسيارات كثيرة في الجنوب، عدا بعض المافلات الصغيرة التي يتنقل بها الناس وأحيانًا ترى

ليموزين فاره في أحد المنتجعات الراقية. اليوم يوم الأحد والناس يسيرون إلى الكنائس بأجمل حللهم. كانت الطرقات مليئة بالـفر والمطبّات، لكن مسافات طويلة من الطريق كانت كمهدة وسلسة، وما إن قطعت مسافة حتى ظهرت أمامي لوحة تعلن أن الاتحاد الأوروبي هو المموّل لإنشاء هذا الطريق. عندما تركت الطريق الساحلي وجدت بعات بعض المنازل في الداخل ،
 تم أكملت طريقي عبر الجبال. أصبحت المساكن أقل والطريق أسوأ، حتى

 دافن، كا وصفه والكوت في مسرحيته بألق وحيوية. فجأة مالت السيارة إلى جانبها، وسمعت صوت احتكاك قوي في أسفلها، ثتم علقت في مكانها.

حاولت الحفاظ على هدوئي. وجدت رافعة في حقيبة السيارة فحاولت إخراج الإطارات الأمامية دون جدوى. كانت الحرارة جهنمية، ولم أر بشُرُ أِّا منذ مسافة بعيدة. تذكرت أنني رفضت كل أنواع التأمين على السيارة،
وهأنذا دمّرتها على الأرجح.

قررت العودة في الطريق الذي قدمت منه سيرّا، حتى وصلت أول منزل ووجدت ثالاثة مراهقين عرضوا عليّ المساعدة. عندما وصلنا إلى السيارة هزّوا رؤوسهم أمام فداحة معضلتي، ولكنهم بدؤوا يتناقشون فيها بينهم حول بعض الإستراتيجيات. أشاروا إلي أن أركب في السيارة وأخذوا
 وهم يدفعون السيارة ويرفعونها في كل التجاه. لم تكن تو تو جيهاتهم منطقية لكنني تبعتها طائعا، وإن أبطأت ولو قليُّا تبادلوا نظرات مغتاظة. لكنهـ لـوم

كانوا أعلم مني ونجحوا في إخراج السيارة، واستمروا في تو جيهاتهم وأنا



 إلى دافن مرة أخرى. أخبرت أصح أصحابي الملدد أنني سوف أسير إلى دافن، فلم يعلّقوا على خطتي. شكرتهم وانصرفوا.
كان من الواضح أن الطريق الترابي مهجور منذ سنين، وأن الأعاصير أخفت معالله. بدأت أفهم لماذا لم يذهب ألمب أحد عـن المن التقيتهم إلى دافن . لكن
 دقائق ظهرت لم مشكلة جديدة؛ بدأت أشعر بألم في قدميّ لأنني كنت أر أرتدي

 أتقدم ببطء في طريق ترابي خال، كأنني أحمق يسير على قشور بيض. سلّيتُ نفسي باسترجاع أحداث المسرحية. تدور أحداث بحر دافن حول بعض صيادي السمك الذين يقررون بشُجاعة مو اجهة البحر العاتي. يتبادل آفا أقوى صيادي القرية كلمات قاسية مع صاحبه أورئ أوغسطين. وتمة رجل


 على أن يصحب معه فتى يافعًا في الر حلة ليعلّمه الصنعة.

لكن الدراما الحقيقية وبطل المسرحية هو البحر، ذلك الغريب المهيمن على كل ما حوله، المغيّر الكائنات والمساكن والبشر حسب ما يشاء. يقول غاشيا

وهو صوت العقل في المسرحية بالكريولية الإنجليزية الإيقاعية: (هذا البحر

 "البحر مضحك جلًّا بابا لكنه لا يجعلني أضحكا". وفي محاكاة لافتتاحية
 يحذّر آفا: (هذا البحر ليس مقبرة للطاعنين في السن") . فيردّ أوغسطين متأهنَا (البحر هو البحر")، قانطًا من تغير حال البحر ومستسلنً لو حشته ووحشيته. كنت أفكر بهذه الشخصيات وصراعها مع البحر وأنا أتجه إلى دافن،


 يتصيدون حظوظهم في كاستريس (يقول آفا في المسرحية عن الفتى: ا(اسأله لماذا لم يذهب إلى كاستريس ليتعلم في ورشة سيارات") . تخيّلت الفصل
 وجده عاشا ودُفنا هنا، وسيموت هو في دافن أيضًا، كما ستموت دافن معه.

انقطعت تأملاتي عندما وجدت نفسي واقفًا فجأة عند ناية الطريق. عثرت على جلدول صغير وعرفت أنني قريب من المحيط. مضت ونـي ساعة


 المضلّع. ناديت فلم يكبني أحد. بعد انعطافة صغيرة على الطريق وصلت إلى

لم أصدق ما رأيت: ها هو واقف هناك! الرجل الو حيد كا تخيلته قبل

قليل، واقف يصطاد على الشاطئ. غمرني الفرح وأنا أسير تجاهه، ولما اقتربت
 الرداءَ البالي المخيّط باليد الذي ألبسته الصياد المنعزل في خيالي (في مسر حية

 لا بد أنه رآني أقترب من بعيد. كان في الخمسين تقريبًا ومفتول العضلات

 ابتسامة واسعة وقد فهم ما يكول في ذهني: (امرحبّا، أنا جورج. آتي إلى هنا أحيانًا للصيد. أنا شرطي".

غمرني الارتياح، وأخبرت جورج أنني جئت لأرى دافن. ورأيت دافن
 للقاذورات من قوارير وأكياس بلاستيكية، وكل ما يتصوره العقل. تلك الرياح التي جلبت كولومبوس إلى المند الغربية تدفع إلى سوا الحلها الما الآن قِمامة المحيط. هكذا هو منظر الساحل المضطرب بالجزيرة التي بمواجهية الـياح هذه الأيام؛ مليئة بنفايات الأطلسي.
قال لي جورج إن هذا المكان هو من أوائل المستوطنات في سانت لوشيا التي سكن فيها البحارة بعد أن تحطمت سفنهـم. افترضت أنـو أنه يعني المستكشفين


 أغصان الأشـجار والسُجيرات، أحاول دقائق لمحت بقايا تكوينين صخريين. ثالاثة جدران، لكن دون سقف أو

أي جزء آخر. أتكون هذه بقايا الكنيسة التي ذكرها والكوت في المسرحية؟ قررت التحقق من اكتشافي والهرب من هذا المستنقع، فتسلقت التل العالي الكثيف بأنواع الزروع والجذذور والشّجيرات. كدت أسقط عدة مرات. ولكن لم أعثر على أيِّ أنقاض أخرى و. وجدت جلانور واميد متفرقة؛ أهي من آثار البيوت؟ من يستطيع بناء أي مسكن على تلة بهذا الانحدار؟ ذكرني تعبي في التجوال والتسلق بالناحية الأخرى من مسرحية بحر دافن: البر. تقدّم المسرحية التضاد ما بين البحر الهادر والبحارة الذين يجازفون بأرواحهم، وأولئك الذين اختاروا البقاء على البر، يطمحون إلى الِي الي
 تكن أيسر مما يفعلونه على الإطلاق، فأرض دافن صنرية الـارية كا رأيت بنفسي الآن، وليست خصبة. قد تعيش فيها المعز على العشب الجاف، تلك الماعز التي مررت بها في طريقي هزيلة.
تابعت تسلقي لأمسـح بيري المنطقة واللاء أسفل منها، ولكن كل ما استطعت رؤيته هو الشجيرات والنباتات البرية. قررت النزول فتزحلقت

 المكان بنا في دافن في ظهيرة يوم الأحد تلك. قال جورج إنه يعرف دافن"). دنوت من النشاحنة المتهالكة. عرّفني صاحـي يرتدي لباس العهال باسمه وكان روجنس. كان ورفيقه يجرفان رملّا إلى
 من ملابسه وخاض الماء العكر المقزز.
لم أعرف كيف أطرح موضوع دافن وما جاء بي إلى هنا. هل سيعرف روجنس، جزار الخنازير، من هو ديريك والكوت؟ سألثه عمن كا كان يسكن

المنطقة. أكدد روجنس أن دافن مهجورة منذ الحمسينيات. احتفظت جماعة من الناس بقوارب صيد هنا حتى السبعينيات، ولكن قلّت زياراتهم حتى المى هُجرت المنطقة تَامًا. وهو لم يكن يأتي إليها إلا لأنه يملك مزرعة وين قريبة. شعرت أنه يجب علي أن أسوّغ جيئي إلى هذا المكان البعيد، فذكرت أخيرًا ديريك والكوت وبحر دافن.

- أعرف طبعا بحر دافن. جدي هو الفتى المذكور في المسرحية.
- عفوّا؟ - نعم، كان جدي يعيش هنا. وكان رئيس العمال في المزرعة. إنه مذكور

في المسرحية.

- ما اسـم جدك؟
- دانكن.

بدأ عقلي يدور وأنا أحاول أن أتذكر أسلاء الشخخصيات. أنا شبه واثق
 المسرحية اسمها دانكن". قال بحزم: (إنه الفتى"). وقضي الأمر. أنا أتحدث

الآن مع حفيد شخحية درامية.
رجع رفيق روجنس الصامت بعد السباحة منتعشُا، وأخذ يرتدي ملابسه ببطء، جسده المفتول يشبه أجساد الأبطال الـلارقين. لم ينبس بكلمة واحدة، ولم يلق له روجنس بالَأ. عرض علي روجنس أن أن يوصلني،

 من مرة. حكى لي روجنس في الطريق عن مزرعته. كانت في الأصل ملكّا لرجل فرنسي، ثم اشتر|ها إنجليزي، ولكن بعد أن اشتراهـا جده ظلّت ملكّا

للأسرة. لم يكن يكسب عيشه من المنازير كا تصورت، بل من الكاسافا.
 على الطريق وبعض الأرغفة المتعفنة في سيارته. كان يبيع الأرغفة مبان إنـرة إلى إلى سكان المنطقة، ويطحن الكاسافا ويبيع منتجاتها في أسواق كاستريس. أخذ روجنس يفتش فجأة عن هاتفه النقّال وهو يتجنب الحفر. اتصل بابنته وقال: "اسوف يأتي شخص لاستلام حزمة")، ثم التفت إلي وقال:






 الأقرب إلى الشخصية الهومرية.

سرت مسافة حتى وصلت إلى سيارتي، ثم انطلقت في طريق العودة وإن لم يبارحني القلق. لككن سارت الأمور بلا أي مشكلة. تحسّنت أحو الحو ال الطريق
 وهما تقهقهان: (هل قدت هذه السيارة إلى دافن؟"). عندها فقط تذكرتهها، كنت قد سألتها عن الطريق قبل ذلك عندما كنت متجهُا إلى دافن. اعترفت با حدث: (لا . علقت في إحدى الحفر"). فانفجر تاضاحكتين. ابتسمت دون
 دلتاني على الطريق إلى بيت روجنس. فتحت الباب مراهقة ونظرت إليّ في ريبة. قلت: (اقال لي روجنس أن أستلم حزمة؟)". دون أن تنطق اختغت إلى

الداخل ．عادت بعد دقيقة بحزمة بحجم الكف من طحين الكاسافا الفاخر،
 مسكني．كانت الحزمة غتومة بالعلامة التجارية：（الحصاد دافن＂）．في المعركة بين البحر والبر، كان البر هو المنتصر．

## 米米粦

ظلت دافن تحتل تفكيري بقية مدة مكوثي في سانت لوشيا．إن كان روجنس محًّا فإن دافن كانت مهجورة وقت تأليف والكوت ولم


 تذكر المسر حية أن القرية مهجورة أو منكوبة．وعندما أمعنت الفكر أدر كت أن المسرحية لا تذكر في الحقيقة زمن أحداثها．فمكوّناتها لا تنحصر بزمن عحدد：صيادون فقراء، في قرية نائية، يتدبرون رز قههم من البحر والبر． قرأت المسر حية متفحصًا أي أثر قد يكدد زمن أحدا
 مو جودة منذ مئتي عام．عثرت على دليل آخر ：الصياديون يدخنون سِين سجائر أمريكية．لكن لم يساعد هذا الدليل على تحديد زمن المسرحية．

اكتشفت بعد عودتي إلى الو لايات المتحدة معلومتين إضافيتِين عن دافن． الأولى مقالة حديثة في صحيفة تذكر أن الماء في دافن يكتو المي علي حتى روجنس مذكور في المقال بتصريكه أن الماء دائئ｜داكن ويختلط بالزيت وثمة مفاوضات لبدء عمليات التنقيب عن النفط في المنطقة．قِد تُبعث دافن بتاريخها إلى الحياة، وقد يؤلف أحد جزءًا ثانيًا من مسرحية والكوت－لا

أما المعلومة الثانية فتقرير عن اكتشاف أثري يعود إلى عصر ما قبل

 دافن، وهو الصراع مع البحر بالقوارب المسُة. ومن هنا أدخل دافـ دافن الأدب من أوسع أبوابه.

## الفصل السادس عشر

## من هوغوورتس إلى الهند

فرغت من بحئي واستكشافي للأدب وانتهت أسفاري، عدت إلى بوسطن. دعاني أحد طلابي إلى العشاء في آنينبيرغ هول، قاعة الطعام المخصصة للطلاب الجدد في جامعة هارفرد. القاعة مهيبة عظيمة، ذات أسقف قوطية عالية. عندما قابلني الطالب في المارج ذكر فـر بكر بكل فخر أن
 بأدب وأنا أواري تشككيـ من الو الو اضح أن أن طالبي كان يعيش في عالم هاري

 هاري بوتر.

ولأنني مبتدئ في عالم السحر بدأت بكتاب "حكايات بيدل الشاعر"، كتاب قصص السحر المنشور عام 2007. نُشر من الكتاب في البداية سبع
 زاد قيمته هو أن ج. ك. رولنغ خطّت كل نسخة بيدها لتطر حها دار سار سوذبي في المزاد. أكانت تلك نسخة رأسمالية من الساميزدات؟ اكتفيت شخصيًّا بنسخة مطبوعة اشتريتها بمبلغ زهيد؛ 7,92 دولارات مع الضريبة عبر

أمازون.

استمتعت بالكتاب إلى درجة لم أتوقعها. كتبته رولنغ ببراعة مستعينة ببنية

 تم شرح رولنغ لشُروحات دمبللدور، و كلها مثال عظيم للنصوص البيا التي تكتسب أهميتها من التأويلات التي تعقبها.
 (more.com





 الطريقة التي حاول فيها الموقع أن يواسيني أن سليذرين لا تلا تـتمتع بسمعة الـا
 نتيجة استبانة الباتروناس، وهو هز يمة المخلوقات الشُريرة. وفقًا للاستبانة فإن الباتروناس الذي شخصيتي هو الضبع. ما واساني في الحقيقة هو أن الموقع قرر أن يعطيني
 من أنبل الحيوانات السحرية ويسرني كثيرًا أن أرتبط به، ليس مثل الضبع. بعدما هيّأت نفسي بـا فيه الكفاية قررت أنني مستعد للتجربة الهوغو ور تسبية الكاملة، فبدأت في برنامج مكثف من القراءة المتتابعة والمثماهدة لـكايات هاري بوتر . استغرق مني الأمر قرابة النُهر، وخرج زائغ البصر مثقل السمع من طريقة سيفروس سنيب، سيد منتلي، في نطق

اسم هاري بوتر، نافثًا الباء في ازدراءٍ ومقت.
بعد أن انتهيت من الجلزء الأخير كان رد فعلي الفوري هو الراحة الشديدة؛


 عندما عرفت في الصفحات الأخيرة من الجزء الأخير أن سنيب عميل مزدوج بأمر من دمبلدور مهمته التجسس على "أنت تعرف من".

ومع هذا فأنا أوصي عمومٌا بألا تقر أ أو تشُاهد أجز أه هاري بور بوتر متر متو الية؛
 الدفاع ضـد السحر الأسود، وغرفة خفية، ومهمة يتعين على هاري إلما إتمامها بنجاح في ظل الغياب التام لأي بالغ من حوله. جعلني هذا أدرك أك أن أفضل



 الذي انتظر بفارغ الصبر نشُ كل جزء في في وقته.

فيا خلا ذلك فقد ذكرتني كتب هـاري بوتر بمزيج نصّي يستعير من
 (عندما أسأل الروائيين عن هاري بوتر الورينر ينتابهم النفور عادةً، كأنهم ما زالوا يماربون معر كة ثيربانتس ضد رو مانسيات القرون الوسطى) . أضافت رولنغ

 هاري وأصدقائه بسبب عدم شُعبيتهم. خليط من الفنتازيا وواقع المراهقين.

رغم أن قصة هاري بوتر مكتملة رسميًّا لكن رولنغ لم تستطع الابتعاد


 هي بالسلع التجارية. وأنا أكتب هذه السرية السطور في عيد الهالوين عام 2016،

 كتاب قرأته عن عالم هاري بوتر ). للأسف لم لم أستطع زيارة متنزه عالم ها هاري

 هوغوورتس بل أنشؤوا كذلك قرية هوغسميد وزقاق دياغون الون. وبعد قليل من التفكير عرفت السبب: في عالم هاري بوتر الحيالي لا يمكن شر ائر اء أي شئيء

 الأصلية، ولا سبيل إلى ذلك إلا ببناء القرية ومتاجر الزقاق

امتدّ المزج بين القديم والمديد من حبكات كتب هاري بوتر إلى طرق نشرها، فإحدى النسخ السبعة المخطورطة باليد من حكايـا
 لمدى انتفاع أمازون ورولنغ من بعضها.
ولكن يظل السؤال المطروح بلا إجابة: من المستفيد الأول من أمازون
 منصات الإنترنت؟ أم الناشرون؟ وما القصص التي ستجد رواجّا في هذه البيئة المديدة؟

ثورة جديدة في التقنيات الكتابية

تعود جذور ثورة تقنيات الكتابة في عصرنا الحاضر إلى اختراعين متداخلين، وكلاهما يصدف ارتباطهط بأبولو 8. كانت المهمة التي أمر بها جون إف كيندي هي هبوط رجل على القمر ثم إعادته إلى الأرض سانلمألما، وهذا يتطلب حسابات معقدة يجب إتمامها على متن سفينة الفضاءـ و وكانت



 كتابة القصص.

أما الاختراع الثاني فكان أعظم تأثيرًا، وقد أبتكر بعد أقل من عام من رحلة أبولو 8. استطاع الباحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس التواصل مع حاسوب في جامعة ستانفورد عبر خط هاتفي عادي بفضل تقنية جديدة تسمح بالتبديل بين حزم الصوت والبيانات. لم تصل الرسالة - وكانت كلمة "Login") - لأن الشُبكة انقطعت عندما وصلوا إلى حرف ( لكن من هنا ظهرت فكرة إنشاء شبكة من الحواسيب اسمها أربانت. غيّرت الحواسيب الشخخصية وشبكات الاتصال كل شيء، بدءًا من من طريقة تأليف الأدب إلى طريقة توزيعه وقراءته، وكأن الورق والكتاب والطباعة توحّدت في اختراع واحد.

ينظر بعض الناشرين إلى عصر الطباعة على أنه العصر الذهبي الذي

لطباعة نسخ من كتابه، ولكن المشكلة هي إيصال الكتب إلى أيدي القراء.

كانت هذه وظيفة الناشرين: الربط بين المطابع والزبائن، ومع مرور الوقت تكفلوا بتحمّل بعض مخاطر هذه العملية التجارية وكثير من مكاسبها.
 للمؤلفين الذين لا يفهمون أي لغات بربجة إنتاج كتب إلكترونية جيدة،


 التي تلتهمها دور النشر التقليدية.

تقضّ هذه التغيرات مضاجع الناشرين، أما المؤلفون فهم أسعد الناس

 ونقل فقرات طويلة مرة واحدة، ومراجعة ملفات كاملة بكل يسر .

ولا يمكن إغفال دور الإنترنت في تمكين المؤلفين من الوصول إلى
 مثلٌ استطعت قراءة عدد ضخم من الكتب والبحث في في متو الما الها الإلكتروني في موقع اسمه أرشيف الإنترنت (Internet Archive) يوفّر الكتب التي أصبحت ضمن الملكية العامة دون أي تكلفة. صُمّم هذا الموقع وفقًا لمكّ المكتبة الإسكندرية (وثمة نسخة احتياطية من موقع أرشيف الإنترنت عففوظة في "Bibliotheca Alexandrina" [مكتبة الإسكندرية الجديدة]، وهي أول منسأة تخزينية من هذا النوع خارج الولايات المتحدة). كذلك استعنت بموقع آخر غير ربحي بدأ بفكرة من طالب اسمه مايكل إس الس الـو هارت الذي أدخل عام 1971 نص (وثيقة الاستقلال)" في كمبيوتر متصل بشبكة أربانت. نزّل ستة مستخدمين هذا النص فقرر هارت تسمية مشُروعه

بمشروع غوتنبرغ (وإن كانت روح غوتنبرغ أقرب إلى رواد الأععال الباحثين عن الأرباح، لا سييا في زمن التقنية).
إن أكثر الأوعية المعرفية المنظّمة للمعلومات تأثيرّا اليوم هي الموسوع الإلكترونية. ما زلت أتذكر ولادة ويكيبيديا، حين كان الأكاديميون يستهزئون بمبدئها القائم على التعهيد البحاعي (crowdsourcing) . ونجد

 لو أن بنجامين فرانكلين والموسوعيين الفرنسيين الأوائل كانو أحياء لكانوا أول المشُجعين لأرشيف الإنترنت ومشُروع غوتنبرغ وويكيبيديا. ولكن وإن بدا لنا أن المؤلفين هـم أكثير المنتفعين من ثؤورتنا الكتابية فإنهم
 من المؤلفين وأعطاها للناشرين، لكن الطباعة كانت نعمة عظيمة للمؤلفين،
 قاعدة كبيرة من القر اء دون تكلفة عالية. لكن ما ما يمدث اليوم أن أن باستطاعة أي أي


 لتلبية احتياجات محددة، وليست ابتكارات إبداعية وليدة عقول مستقلة. إن المشاهير اليوم على سبيل المثال من مقدمي تلك الخدمات، وتحت
 التقليدي؛ أي أفراد يبدعون قصصًا جديدة. وإن كانت الحواسيب تسهّل



التأليف المطبوع العصري، مفسخا المجال للمتعهد والمشُهور ومقدم خدمة العملاء الذين يأملون ألا يغرقوا في بحر من المحتوى الموجّه للمستخدرم؟ تعود بي أفكاري إلى رولنغ فأدرك أنه من السهل أن يسخر المرء من الترويج المفرط لماري بوتر، وظهوره في جميع الميع أنواع الترفيه المتخيّلة، من المن الأفلام والمسرحيات إلى مواقع الإنترنت والمتنزهات. لكن هاري هاري باري بارتر لم
 مؤلفة مغمورة، وبفضل جهلدها ومثابرتها أو جدت عالما عانَا كاملًا من العدم.

## مهرجان للأدب

عام 2014، جايبور، راجستان

أردت تقييم حال الأدب اليوم - وانتشال نفسي من ذاك الانغهاس



 سنوات معدودة إلى مهرجان حافل جعل من جايبور نقطة التقاء أصناف

الأدب العالمي.
كانت الرحلة من دهلي كا تصوّرتها تقريبّا؛ سيارات تتحرك في في الاتجاه المعاكس، وشاحنات مزيّنة بعقود الحُرز والرسوم الزاهية تدعو من من يراهاها في الطريق إلى إبداء الإعجاب بها بالضغط على بوق اللسيارة، وحديقة حيوان وانات تشرّعت أبوابها فانطلقت في الطرقات، أبقار وجمال ومعز وهير وأفيال

وأغنام وخنازير برية وكلاب. شقّ علي تصور الأدب العالمي هنا، حتى رأيت المهر جان الذي خالف كل تو توقعاتي. كنت أظن أنه سيكون تجمّعًا كئيبًا في قاعة مؤترات في أحد الفنادق، فإذا به أثبه بالمهرجانات الموسيقية، وقد
 أو تجمّعوا في الحيام أو المباني التي أقامتها إدارة المهرجان، الذي فاني

زوّاره مئة ألف.
من بين الزوار ميكانيكي من الضواحي استعار دراجة نارية لحضور المهر جان، وطالب هندسة تغيّب عن محاضراته، وسائق ريكشا ظلّ يثرثر حول المشاهير الحاضرين هذا العام وهو يشتّ طريقه بين السيارات بات بإطلاق ون



 العامل الجاذب الأساس هو الأدب بكل فنونه. شعراء وروائيون ومؤلفون
 والمناقشات والحوارات والمقابلات والمحادثات غير الرسمية. لو كان غوته المنادي بالأدب العالمي المترامي الأطراف حيّّا لسرّه هذا المنظر.

 وإن حضر عدد قليل من الكتاب من دول أخرى مثل الو لايات المتحدة. كانت الإنجليزية هي اللغة المهيمنة، ودارت حوارات كثيريرة (بالإنجليزية)
 أخرى أقيمت باللغات الهندية، مثل اللغة التاميلية المحكية في الجلنوب

ولغات الهيلالايا السائدة في الشملل. وكان أكثر ما لاحظته هو الغياب شبه الكامل للمؤلفين الصينيين، علمًا بأن الصين هي منافس الهند الآسيوي.
تعرّض المهرجان مع تطوره عامًا بعد عام إلى بعض الأزمات، وأبرزها الأزمة التي حدئت قبل زيارتي بعامين بسبب سلملن رشدي مور مؤلف روا رواية "آيات شيطانية) التي كانت (وما زالت) منوعة في الهند احترامًا لمشاعر الأقلية المسلمة. كانت هذه الأزمة مثالًا على حالة من الألـو
 الليل"، التي تقع أحداثها في لـظة استقلال المل الهند، وهذه مبادرة لتأليف نص تأسيسي في عصر ما بعد الاستعمار. لكن هذا النجاح انقلب على رشدي عندما نشر روايته آيات شيطانية التي رأى فيها آية اله الخميني في إيران إساءة الـاء للقرآن، فأصدر فتوى تدعو إلى اغتياله، وهذا ما حدا بالمؤلف إلى البقاء تحت حماية الشُرطة.

ورغم رفع تلك الفتوى في الوقت الذي زرت فيه جايبور فإن تداعيات







قانوني فقد اضطروا إلى مغادرة جايبور، والهند بأكملها، فورًا. كانت الأزمة حيةً في أذهان الناس في العام الذي حضرت فيه المهر جان. وأثناء إحدى الجللسات التي ناقشتْ موضـوع الرقابة ألمح عدد من المشاركين إلى المادثة دون تصريح، فقام أحد الحضور وقال: ا"أنت تعني رشدي، ألحـي ألا

لا أخاف من ذكر اسمه". إن أزمة المهرجان مع رشدي ما هي إلا صدى لحكاية الأدب، حيث يتصارع نص تأسيسي قديم مع نصوص انـير جديدة من من

أجل النجاة والاستمرار.
لم تخمد هذه المحادثة المقلقَة روح مهر جان جايبور الاحتفالية؛ فالمؤلفون، المشهورون منهم والمغمورون، كثيرون والناس محتشدون للاحتفاء بالأدب

 وأقّدم نصيحتي لأي شـخص قلق على مستقبل القر اءة و الكتابة أن يَضر هذا المزيج المميز من رصانة الأدب ووهج المهر جانات.

الجديد والقديم

جعلتني الأجواء الاحتفالية في جايبور ألقي نظرة أخحيرة على تاريخ الأدب. بدأ الأدب على ضفاف بلاد الرافدين المُصبة حيث نشأ وانتشُ مقتفيًا أثر الملوك الفاتحين. وفي الطريق خرج الأدب الما من ضيق النحخبة من
 على توافر الأدب للناس تقنيات كثيرة، من الأبجدية والبردي إلى الورق والطباعة، وجميعها أسهمت في كسر الحواجن المي المنصوبة حول القراءة والتأليف وأدخلت الأدب في حياة الناس، فابتكروا صنوفًا منه جديدة المّا من روايات وصحف وبيانات - وعزّزوا أهمية النصوص التأسيسية الأقدم. لذلك اخترتُ جايبور، بقرائها من دروب الحياة كافة واصطدام القديمة والحديثة، خاتمة لمذه القصة.

سارت قصة انتشار الأدب في طريق ذي انعطافات ومفارق كثيرة،


 تنقّلت القصص المفردة بين محطات كثيرة ضمن شبكة المجموعات القصصية التي امتّدت من آسيا إلى أوروبا. ظهور الكتابة أثار اعتراض مندين معلمين ذوي حضور ونفوذ في مناطق خختلفة من الكرة الأرضية. وابتكار التقنيات الجلديدة أدّى إلى نشّوب حروب بين أشكال الكتابة، كالحرب التي استعرت


 كا سمعناها في قصة سونجاتا على ألسن شعراء الماندي.

لم تكن الصعوبة عند كتابتي قصة الأدب في استيعاب هذه المفاجآت والمسارات المعقّدة، بل في معرفتي أننا ما زلنا في منتصف الــكاية التي تدور أحداثها الآن. حتى فكرة وجود أدب عالمي واحد يمكن أن تُروى حكايته
 يعلم بوجود كتاب المايا بوبول فوه الذي كان مهجورًا متواريًا عن الأنظار في مكتبة ما، ولا بملحمة جلجامش المدفونة تحت التراب في بلاد الرافدين، ولا بحكاية غنجي التي لم يسمع بها أحد خارج اليابان وشرق آسيا، ولا

 جديدة وكل اكتشاف لواقعة من وقائع الماضي تدور عجلات التغير في حكاية الأدب.

والأمر كذلك صحيح عند المديث عن التقنيات الكتابية. ربـا تقرا هذه
 ترتدي نظارة تعرض الكلملت في مرمى بصرك بتقنية حديثة عجيبة. بغض

 بالحديث؟ توقف الناس عن قراءة النص المتتابع منذ أن حلّ الكتاب الـاب المجلّد عحل طامور البردي، ولكن الآن، بعد ألفيتين من الزمان، عدنا إلى القراءة من نص مستمر، من أعلى إلى أسفل؛ لأن تتابع الكللمات بلا ناية هي الطريقة الأفضل في قراءة النصوص المحفوز اعة في الحاسوب، وهي طريقة القدماء في قراءة الطوامير من الصفحات المنفصلة. وكذلك ونك لم يكتب

 مبعوثين من الزمن الغابر، منعكفين وأدوات كتابتهم في حجو رهمم.


 في زمن غنجي والنبيلة موراساكي. والروايات الرومانسية عادت باري بقوة واحتلّت الصدارة في منصات النئر الذاتي الإلكترونية، وهذا ما يثير حنق جيوش من المؤلفين المعاصرين المعتنقين لفكر ثيربانتس. والإنترنت سمع

 تعلم إن كنتَ تستمع لهذه الكلمل|ت من كتاب شعراء الماندي الذين كانوا يؤثرون أشرطة الكاسيت على الكتابة.

فتشت في رحلاتي عن تلك اللحظات التي رأيت فيها الأدب يشكّل التاريخ، ووجدتها في أعقاب رحلات قن قرّاء عظلاء مثل آلاء آشوربانيبال
 رحلات الأميين مثل بيثارّو الذي جلب

 المقدسة، أو حتى اصطدام التفسيرات المباينة للنص المقّس الواحس الصد. ووجدت نفسي أسير على طرق البنية التحتية التي ما وضعت إلا إلا لنشر الأدب، وأعني بذلك الطرق البريدية التي رسمها فر انكلين في بلادي.

إن أعظم ما يميز الأدب على مر القرون هو قدرته على بث الخططاب

 ولكن ماذا عن الزمان؟ بعد أن بدأت في الاسترشاد بالآداب الممتدة عبر

 التنقيب عن تَف أدبية منسية بحجم ملحمة جلجامش؟

لن أتسرع بالإجابة بنعم عن هذا السؤالل. فنحن اليوم ندرك أن العقبة المستعصية هي ضعف صمود الوسائل الإلكترونية عبر الزمن؛ بسبب
 كنّا عحظوظين - أن يتمكن المؤرخون في المورين المستقبل من تبديل الترميز في حز م البيانات القديمة، أو إعادة بناء الحو اسيب القديمة للاططلاع على الملفات
 في القرن التاسع عشر ). يوصي أمناء المكتبات اليوم بالطريقة المثالية لـفط

الكتابة من تقلبات حروب أشكال الكتابة في المستقبل وهي طباعة كل شُيء على الورق. ربا سيأتي يوم نحفر فيه آدابنا ومعارفنا على المـلـي
 الوحيد لنجاة النصوص هو باستع|لها المستمر؛ فالنص يكّانـا مرتبطا بثقافة الناس، بترجمته وتدوينه وتبديل ترميزه، وبقراءته من جيل جيل
 مستقبل الآداب، وليس تطوّر التقنيات.

بغض النظر عال سيعثر عليه علماء الآثار في المستقبل، فإنهم هم من سيدر كون مدى قوة ثور رتنا الكتابية الـالية في تحو لاتها التاريخية، وليس نحن.
 معها نسبة من يجيدون القر اعة والكتابة، وهذا وها يعني أن أعدا أعدادًا متنامية من البشر ينتجون نصو صًا لا قدرة لنا على عدّها و حصر ها، وأن هذه النـ النصوص
 نحن نقف على أعتاب انفجار عظيم ثانٍ وهذا العالم المكتوب في طور التغير للمرة الثانية.

## شكر المؤلف

شعرت أثناء تأليف هذا الكتاب الذي يستقي من أعمال مؤلفين وباحثين

 الفضل لمئات الأشخاص الذين أسهموا في تشكيل قصة الأدب التي كتبتها، ولكن يظل من واجبي تسمية بعض الأشخاص الذين قدّموا لي مساعدة

عظيمة.
أقدّم شكري الماص لوكيلتي الأدبية جيل نيرم التي ساعدتني على

 غونز اليس ومحررتي في غرانتا بيلا ليسي. تقديري الشديد كذلك للا لأصدقاء




 لطلاب جامعة هارفارد، وطلاب آخرين في 155 دولة بفضل منصات التعليم الإلكتروني. ولم يكن باستطاعتي تأليف هذا الكار الكتاب لو لوا لا خبرات فريق رائع من الزملاء في جمع نصوص تثثل الأدب العالمي، ومنهم: سوزان

أكبري، وديفيد كونراد، وفيبكا دينكا، وفيني داروادكر، وباربرا فوكس، وكارو لاين ليفين، وبيركليس لويس، وبين سايمن، وإيميلي ويلسن. كثير من الأصدقاء فتحو الي قلوبهم وأعاروني سمعهم وأسدوا إليّنصائح





 آن لور.

وأختم بتقديم شكري لأماندا كلايبوه التي بذلت ما لم يبذله أي شخص آخر في مساعدتي لتشكيل قصة الأدب، ولإدخال السعادة والـي الـا حياتي. أهدي هذا الكتاب إليها.

## الملاحظات

> المقدمة: شُروق الأرض

كانت سرعة المركبة عند مناورتها حول القمر (35.505.41) قدمًا في الثانية.

وردت عبارة: (إقحام إنجيل الدين النصراني ... في الفضاء وفي جميع المهّات المتعلقة بالسفر إلى الفضاء") في نص المذكرة القضائية التي كتبها القاضي جاك روبرتس في 1 ديسمبر 1969 ضمن إجراءاء الدعوى القضائية التي رفعتها مادالين موراي أوهير .

مقولة: (بحثيت وبحثت ولكني لم أجد الرب") منسوبة إلى يوري غاغارين وكذلك إلى أحد خطب نيكيتا خروتشُوف. كتاب الإسكندر تَتت وسادته

ثـمة نظريات كثيرة عن هوية المعتدي على الملك فيليب، بعضها تَيل إلى اتهام داريوس وبعضها يتهم حارسًا أسيئت معاملته اسمه باسونيوس.
ذُكرت الكتابة مرة واحدة في الإلياذة: عندما قرر برويتوس قتل بيليروفون فأرسله إلى ملك ليقيا برسالة مكتوبة "ائ لوح مطوي"

يأمر فيها الملك بقتل حامل اللوس

- في قولنا بأن الأبجدية اليونانية الصوتية الجديدة مثالية لسرد

الـككايات ونظم الأشعار فإن هذا مبني على عدم وجود أي أدلة على استخدام الأبجدية اليونانية في التعاملات الانِيا الاقتصادية حصرُّا، ما عدا (النظام الخطي ب).

ملك العالم: عن جلجامش وآشثوربانيبال
أشكر صديقي وزميلي ديفيد دامروش لمساعدته اللكريمة في كتابة هذا الفصل (وفصول أخرى غيره)، لا سيلا أن تدريس مقرر (اتحفـ
 عنصرًا مههُ في تأليف هذا الكتابِ دين

أشكر زميلي ديفيد سترن على تعليقاته البنّاءة في هذا الفصل . ثمة جدل حول النص الذي أخذه عزرا معه والذي سُمي بالتور اة، وما إذا كان سفر التثنية فتط. الأرجح بحسب المراجع المكتوبة أن المقصود هي التوراة كاملة أي الأسفار الخُمسة الأولى من التناخ

- أشَكر فريدي روكم مرشدي في البلدة القديمة في القدس.

أشكر بارمال باتيل وفيبكا دينكا لمساعدتها في كتابة هذا الفـا الفصل . تعلمت من فيبكا دينكا الكثير عن الأدب الشّر المَ الآسيوي والآلآداب الصينية التي نقلها الأتباع والتلاميذ.
يفترض معظم الباحيُين الغربيين أن بوذا توفي عام 400 قبل الـقبة العامة وكان عمره 80 عامًا، أما الكتابات البوذية فتذكر أنه توفي قبل

هذا التاريخ بثلهانين عامًا.

- فيما يخص الكتابة في عصر بوذا فالبعض يقول بعدم وجود أي نظام كتابي في ذلك الحين، وآخرون يرون أن الكتابة كانت مقتصرة على الِي الأغراض الإدارية فقط. أما لغز الكتابة السندية الذي يسبق عصر
 موراساكي وحكاية غنجي: أول رواية طويلة في تاريخ العالم - أشكر زميلي السابق هارو شيران لمساعدتي في كتابة هذا الفصل . أشكر صديقي باولو أورتا لمساعدتي في كتابة هذا الفصل. في مقالة كتبها خورخي لويس بورخيس بعنوان پالألف ليلة وليلة") يذكر فيها علاقة الإسكندر المقدوني بحكايات ألف ليلة وليلة. - على الأرجح أن حكاية ارتباط سر صناعة الورق بمعركة نهر طلاس غير صحيحة، ولكنها توضّح الأهمية الاستراتيحية لسمرقند والورق وتأخر انتشار الورق في المنطقة.

> دون كيخوته والقراصنة

- أشكر باربرا فوكس لمساعدتها الكريمة في كتابة هذا الفصل. الأدب العالمي: غوته في صقلبة أشكر بيتر بيرغارد لمساعدته في كتابة هذا الفصل. أخماتوفا وسوولجنيتسين: الكتابة ضد الـلـكومة السوفيتية

أشنكر زميلي ويليام ميلز تود الثالث لمساعدته في كتابة هذا الفصل.

ملحمة سونجاتا وشعراء غرب أفريقيا

- أشكر ديفيد كونراد لمساعدته العظيمة في كتابة هذا الفصل. قصة سونجاتا الواردة في هذا الكتاب مبنية على ملاحظاته والمكالمات الهاتفية معه.

وردت في النسخة الفرنسية الأصلية عن الملحمة الاسـم الماندي (Djoulou Kara Naini) لكلمة (ذو القرنين") وهو اسم الإسكندر الأكبر . قال لي ديفيد كونراد

 الأكبر.

ثمة محاولات سابقة في بداية القرن التاسع عشر لكتابة لغة الماندي قبل جهود سولومانا كانتي، وكانت لغة اسمها فاي واستعملت في حفظ سجلات سفن الشُحن وتحديدَا نقل العبيد. أدب ما بعد الاستعلر: ديريك والكوت، شاعر الكاريبي - أشكر مايا جازناوف لتعليقها على عتوى هذا الفصل.

أشهر أديب بعد ديريك والكوت هو غاريث ساينت أومير المولود بعده بعام. من هوغوورتس المى المند

- أشتكر هومي باهابا وناميتا جوخالي وويليام داريمبل لدعوتي إلى مهرجان جايبور للأدب.


## المراجعع


t.me/soramnqraa

1. Apollo 8 Technical Air-to-Ground Voice Transcription (Manned Spacecraft Center, Houston, Tex.: National Aeronautics and Space Administration, December 1968).
2. Apollo 8, The Second Mission: Testing the CSM in Lunar Orbit, December 21-27, 1968, history.nasa.gov/SP4029/Apollo_08a_Summary.htm, accessed January 10, 2017.
3. Apollo 8 Onboard Voice Transcription As Recorded on the Spacecraft Onboard Recorder (Data Storage Equipment) (Manned Spacecraft Center, Houston, Tex.: National Aeronautics and Space Administration, January 1969).
4. Pat Harrison, «American Might: Where 'the Good and the Bad Are All Mixed Up» Radcliffe Magazine, 2012, radcliffe.harvard.edu/news/radcliffe-magazine/ameri-can-might- where- good- and- bad- are- all- mixed, accessed August 5, 2016.
5. Abolquasem Ferdowsi, Shahnameh: The Persian Book of Kings, translated by Dick Davis, with a foreword by Azar Nafisi (New York: Penguin, 1997).
6. Aelian, Historical Miscellany, edited and translated by N. G. Wilson, Loeb Classical Library 486 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997).
7. Andrew Stewart, Faces of Power: Alexander's Image and Hellenistic Politics, volume 11 (Berkeley: University of California Press, 1993).
8. Arrian, Anabasis of Alexander, translated by P. A. Brunt, Loeb Classical Library 236 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976.
9. Barry B. Powell, Homer and the Origin of the Greek Alphabet (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1991).
10. Diodorus Siculus, The Library of History, translated by C. H. Oldfather, Loeb Classical Library 422 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1933).
11. F. E. Peters, The Harvest of Hellenism: A History of the Near East from Alexander the Great to the Triumph of Christianity (New York: Simon and Schuster, 1970).
12. Galeni, In Hippocratis Epidemiarum librum III commentaria III, Corpus Medicorum Graecorum, V 10, 2.1, edited by Ernst Wenkebach, (Berlin: Teubner, 1936).
13. George Derwent Thomson, The Greek Language (Cambridge, U.K.: W. Heffer and Sons, 1972).
14. Harry Falk, Schrift im alten Indien: Ein Forschungsbericht mit Anmerkungen (Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1993).
15. Hellenism in the East: The Interaction of Greek and Non- Greek Civilizations from Syria to Central Asia After Alexander, edited by Amélie Kuhrt and Susan Sher-win-White (Berkeley: University of California Press, 1988).
16. Henri-Jean Martin, The History and Power of Writing, translated by Lydia G. Cochrane (Chicago: University of Chicago Press, 1994).
17. Homer, Iliad, translated by Stanley Lombardo, Norton Anthology of World Literature, edited by Martin Puchner (New York: Norton, 2012).
18. Jonathan J. Price and Shlomo Naeh, «On the Margins of Culture: The Practice of Transcription in the Ancient World,» in From Hellenism to Islam: Cultural and Lin-
guistic Change in the Roman Near East, edited by Hannah M. Cotton, Robert G. Hoyland, Jonathan J. Price, and David J. Wasserstein (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
19. Joseph Roisman and Ian Worthington, A Companion to Ancient Macedonia (New York: Wiley, 2010).
20. Leonard R. Palmer, The Greek Language (London: Faber and Faber, 1980).
21. Margalit Fox, The Riddle of the Labyrinth: The Quest to Crack an Ancient Code (New York: HarperCollins, 2013).
22. M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, volume 1 (Oxford: Clarendon Press, 1941).
23. Peter Green, Alexander the Great and the Hellenistic Age: A Short History (London: Weidenfeld and Nicolson, 2007).
24. Plutarch, Lives, volume VII, translated by Bernadotte Perrin, Loeb Classical Library 99 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1919).
25. Quintus Curtius Rufus, History of Alexander, translated by J. C. Rolfe, Loeb Classical Library 368 (Cambridge, Mass., Harvard University Press).
26. Robert K. Logan, The Alphabet Effect: A Media Ecology Understanding of the Making of Western Civilization (Cresskill, N.J.: Hampton Press, 2004).
27. The Greek Alexander Romance, translated with an introduction and notes by Richard Stoneman (London: Penguin, 1991).
28. The Library of Alexandria: Centre of Learning in the Ancient World, edited by Roy MacLeod (London: Tauris, 2000).
29. The World's Writing Systems, edited by Peter T. Daniels and William Bright (Oxford: Oxford University Press, 1996).
30. Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (New York: Methuen, 1982).
31. William V. Harris, Ancient Literacy (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991).
ملك العالم: عن جلجامشُ وآثوربانيبال
32. Alasdair Livingstone, «Ashurbanipal: Literate or Not?,» Zeitschrift für Assyriologie, volume 97. DOI 1515/ ZA.2007.005.
33. «A Supervisor's Advice to a Young Scribe,» in The Literature of Ancient Sumer, translated and with an in-
troduction by Jeremy Black, Graham Cunningham, Eleanor Robson, and Gábor Zólyomi (Oxford: Oxford University Press, 2004).
34. Benjamin R. Foster, Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature (Bethesda, Md.: CDL Press, 1993).
35. Daniel Arnaud, Assurbanipal, Roi d'Assyrie (Paris: Fayard, 2007).
36. Daniel C. Snell, Life in the Ancient Near East, 3100-332 B.C.E. (New Haven: Yale University Press, 1997).
37. Daniel David Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, volume 2 (Chicago: University of Chicago Press, 1927).
38. David Damrosch, The Buried Book: The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh (New York: Henry Holt, 2006).
39. David M. Carr, Writing on the Tablet of the Heart: Origins of Scripture and Literature (Oxford: Oxford University Press, 2005).
40. Eckart Frahm, «Royal Hermeneutics: Observations on the Commentaries from Ashurbanipal's Libraries at Nineveh,» Iraq, volume 66; Nineveh. Papers of the 49th Rencontre Assyriologique Internationale, part 1 (2004).
41. Eleanor Robson, «Reading the Libraries of Assyria and Babylonia,» in Ancient Libraries, edited by Jason König, Katerina Oikonomopoulou, and Greg Woolf (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).
42. Grant Frame and A. R. George, «The Royal Libraries of Nineveh: New Evidence for King Ashurbanipal's Tablet Collecting,» Iraq 67, number 1.
43. Herman Vanstiphout, «Enmerkar and the Lord of Aratta,» in Epics of Sumerian Kings: The Matter of Aratta (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003).
44. Jane A. Hill, Philip Jones, and Antonio J. Morales, Experiencing Power, Generating Authority (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013).
45. Jeanette C. Fincke, «The Babylonian Texts of Nineveh,» in Archiv für Orientforschung, volume 50 (2003-2004).
46. Jeffrey H. Tigay, The Evolution of the Gilgamesh Epic (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982).
47. Pierre Villard, «Léducation d’Assurbanipal,» Ktèma, volume 22 (1997).
48. «Reminder of the Scribe's Superior Status,» in The Literature of Ancient Egypt, edited by William Kelly Simpson (New Haven: Yale University Press, 2003).
49. Robert Tignor et al., Worlds Together, Worlds Apart: A History of the World, second edition (New York: Norton, 2008).
50. Sami Said Ahmed, Southern Mesopotamia in the Time of Ashurbanipal (The Hague: Mouton, 1968)
51. Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer: Thirtynine Firsts in Recorded History (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1956).
52. Samuel Noah Kramer, «Schooldays: A Sumerian Composition Relating to the Education of a Scribe,» Journal of the American Oriental Society, volume 69, number 4 (Oct.- Dec. 1949).
53. Sir Austen Henry Layard, Discoveries Among the Ruins of Nineveh and Babylon, abridged from the larger work (New York: Harper, 1853).
54. Sir Austen Henry Layard, Discoveries among the Ruins of Nineveh and Babylon: Being the Result of a Second Expedition (London: John Murray, 1853).
55. Sir Austen Henry Layard, Nineveh and Its Remains, in Two Volumes, volume 1 (London: John Murray, 1849).
56. Stephen Mitchell, Gilgamesh: A New English Version (New York: Simon and Schuster, 2006).
57. The Epic of Gilgamesh, translated by Benjamin R. Foster (New York: Norton, 2001), reprinted in Puchner, Norton Anthology of World Literature.

عزرا والكتاب المقدس

1. David Damrosch, The Narrative Covenant: Transformations of Genre in the Growth of Biblical Literature (San Francisco: Harper and Row, 1987).
2. Donna J. Laird, Negotiating Power: The Social Contours of Ezra- Nehemiah (Ann Arbor: UMI, 2013), UMI number 3574064, 338.
3. Exodus, Ezra, and Nehemiah.
4. Frank H. Polak, «Book, Scribe, and Bard: Oral Discourse and Written Text in Recent Biblical Scholarship," Prooftexts, volume 31, numbers 1-2 (Winter- Spring 2011).
5. Haim Gevaryahu, «Ezra the Scribe,» in Dor le Dor: The World Jewish Bible Society, volume 6, number 2 (Winter 1977-78).
6. Jeffrey H. Tigay, «The Torah Scroll and God's Presence» in Built by Wisdom, Established by Understanding: Essays on Biblical and Near Eastern Literature in Honor of Adele Berlin, edited by Maxine L. Grossman (Bethesda: University Press of Maryland, 2013).
7. John J. Collins, «The Transformation of the Torah in Second Temple Judaism,» Journal for the Study of Judaism, volume 43 (2012).
8. Joseph Blenkinsopp, Judaism, the First Phase: The Place of Ezra and Nehemiah in the Origins of Judaism (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing, 2009).
9. Juha Pakkala, Ezra the Scribe: The Development of Ezra 7-10 and Nehemia 8 (Berlin: Walter de Gruyter, 2004).
10. Karel van der Toorn, «The Iconic Book: Analogies Between the Babylonian Cult of Images and the Veneration of the Torah," in The Image and the Book: Iconic Cults, Aniconism, and the Rise of Book Religion in Israel and the Ancient Near East, edited by Karel van der Toorn (Leuven: Peeters, 1997).
11. Lisbeth S. Fried, Ezra and the Law in History and Tradition (Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 2014).
12. Mark F. Whitters, «Baruch as Ezra in 2 Baruch,» Journal of Biblical Literature, volume 132, number 3 (2013).
13. Martha Himmelfarb, A Kingdom of Priests: Ancestry and Merit in Ancient Judaism (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006).
14. Martha Himmelfarb, Between Temple and Torah: Essays on Priests, Scribes, and Visionaries in the Second Temple Period and Beyond (Tübingen: Mohr Siebeck, 2013).
15. Martin Whittingham, «Ezra as the Corrupter of the Torah? Re- Assessing Ibn Hazm's Role in the Long History of an Idea,» Intellectual History of the Islamicate World, volume 1 (2013).
16. Ralf Rothenbusch, «. . . abgesondert zur Tora Gottes hin»: Ethnisch-religiöse Identitäten im Esra/Nehemiabuch (Freiburg: Herder, 2012).
17. William M. Schniedewind, How the Bible Became a Book: The Textualization of Ancient Israel (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004).
18. Wolfgang Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980).

19. Abraham Wasserstein and David J. Wasserstein, The Legend of the Septuagint: From Classical Antiquity to Today (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006).
20. Alexander Wynne, «The Oral Transmission of the Early Buddhist Literature,» Journal of the International Association of Buddhist Studies, volume 27, number 1 (2004).
21. Ashvaghosha, Life of the Buddha, translated by Patrick Olivelle, Clay Sanskrit Library (New York: New York University Press, 2008).
22. Buddha-Karita: Or Life of the Buddha, by Asvaghosha, Sanskrit text, edited from a Devanagari and Two Nepalese Manuscripts, with variant readings, and English translation by Edward B. Cowell (New Delhi: Cosmo Publications, 1977).
23. Buddhism, edited by Peter Harvey (London: Continuum, 2001).
24. Colin H. Roberts and T. C. Skeat, The Birth of the Codex (London: Oxford University Press, 1983).
25. Confucius, Analects, translated with an introduction by D. C. Lau (London: Penguin, 1979).
26. Dard Hunter, Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft (New York: Dover, 1978).
27. Frances Wood and Mark Barnard, The Diamond Sutra: The Story of the World's Earliest Dated Printed Book (London: British Library, 2010).
28. Jan Assmann, «Cultural Memory and the Myth of the Axial Age,» in The Axial Age and Its Consequences, edited by Robert N. Bellah and Hans Joas (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012).
29. Jonathan M. Bloom, Paper Before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World (New Haven: Yale University Press, 2001).
30. Joyce Morgan and Conrad Walters, Journeys on the Silk Road: A Desert Explorer, Buddha's Secret Library, and the Unearthing of the World's Oldest Printed Book (Guilford, Conn.: Lyons Press, 2012).
31. Karl Jaspers, The Origin and Goal of History, Routledge Revivals (Basingstoke: Routledge, 2011).
32. Katherine R. Tsiang, «Monumentalization of Buddhist Texts in the Northern Qi Dynasty: The Engraving of Sutras in Stone at the Xiangtangshan Caves and Other Sites in the Sixth Century," Artibus Asiae, volume 56, number 3/4 (1996).
33. K. R. Norman, A Philological Approach to Buddhism (Lancaster, U.K.: Pali Text Society, 2006).
34. Liang Cai, «Excavating the Genealogy of Classical Studies in the Western Han Dynasty (206 b.c.e. -8 c.e.),"

Journal of the American Oriental Society, volume 131, number 3 (July- September 2011).
17. Martin Puchner, The Drama of Ideas: Platonic Provocations in Theater and Philosophy (New York: Oxford University Press, 2010).
18. Matthew, John, Luke
19. Michael Nylan, The Five «Confucian» Classics (New Haven: Yale University Press, 2001).
20. Peter Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, second edition (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2013).
21. Peter Skilling, «Redaction, Recitation, and Writing: Transmission of the Buddha's Teachings in India in the Early Period» in Buddhist Manuscript Cultures: Knowledge, Ritual, and Art, edited by Stephen C. Berkwitz, Juliane Schober, and Claudia Brown (Basingstoke: Routledge, 2009).
22. P. J. Ivanhoe, «The Shifting Contours of the Confucian Tradition,» Philosophy East and West, volume 54, number 1 (January 2004).
23. Plato, Ion, in Statesman, Philebus, Ion, translated by Harold North Fowler and W.R.M. Lamb, Loeb Classi-
cal Library 164 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1925).
24. Plato, Phaedo, in Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, translated by Harold North Fowler, Loeb Classical Library 36 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1914).
25. Plato, Republic, edited and translated by Chris EmlynJones and William Preddy, Loeb Classical Library 276 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2013).
26. Plato, Symposium, in Lysis, Symposium, Gorgias, translated by W.R.M. Lamb, Loeb Classical Library 166 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1925).
27. Richard Gombrich, «Did the Buddha Know Sanskrit? Richard Gombrich's Response to a Point in the BSR Review of His What the Buddha Thought,» Buddhist Studies Review, volume 30, number 2 (2013).
28. Richard F. Gombrich, How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings, second edition (London: Routledge, 1996).
29. Richard Gombrich, «How the Mahayana Began,» in The Buddhist Forum, volume 1 (1990).
30. Rudolf Pfeiffer, History of Classical Scholarship: From 1300 to 1850 (New York: Oxford University Press, 1976).
31. Sacred Texts, British Library Online Gallery, bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/diamondsutra.html, accessed November 13, 2016.
32. Sarah Allan, Buried Ideas: Legends of Abdication and Ideal Government in Early Chinese Bamboo-Slip Manuscripts (Albany: State University of New York Press, 2015).
33. Shi Zhiru, «Scriptural Authority: A Buddhist Perspective,» Buddhist-Christian Studies, volume 30 (2010).
34. Simon Eliot and Jonathan Rose, A Companion to the History of the Book (Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2007).
35. Strabo, Geography, volume I, translated by Horace Leonard Jones, Loeb Classical Library 49 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1917).
36. The Chinese Text Project, ctext.org/analects, accessed July 17, 2015.
37. The Collection of the Middle Length Sayings (Majjhi-ma-Nikaya), volume 1, The First Fifty Discourses, translated from the Pali by I. B. Horner (London: Pali Text Society, 1954).
38. The Diamond of Perfect Wisdom Sutra, translated by the

Chung Tai Translation Committee, January 2009, from the Chinese translation by Tripitaka Master Kumarajiva, 11, buddhajewel.org/teachings/sutras/diamond- of-perfect- wisdom- sutra/, accessed November 13, 2016.
39. The Diamond of Perfect Wisdom, translated by the Chung Tai Translation Committee, January 2009, buddhajewel.org/teachings/ sutras/diamond- of- perfect-wisdom- sutra/, accessed November 13, 2016.
40. The International Dunhuang Project, idp.bl.uk/, accessed November 8, 2016.
41. The Original Analects: Sayings of Confucius and His Successors, a new translation and commentary by E. Bruce Brooks and A. Taeko Brooks (New York: Columbia University Press, 1998).
42. Thomas Hendrickson, «The Invention of the Greek Library,» in Transactions of the American Philological Association, volume 144, number 2 (Autumn 2014).
43. Tsien Tsuen-Hsuin, Paper and Printing, in Science and Civilisation in China, edited by Joseph Needham, volume 5, Chemistry and Chemical Technology (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1985).
44. Wiebke Denecke, The Dynamics of Masters Literature:

Early Chinese Thought from Confucius to Han Feizi, Harvard- Yenching Institute Monograph Series, number 74 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011).
موراساكي وحكاية غنجي: أول رواية طويلة في تاريخ العالم

1. Haruo Shirane, Envisioning The Tale of Genji: Media, Gender, and Cultural Production (New York: Columbia University Press, 2008).
2. Haruo Shirane, The Bridge of Dreams: A Poetics of «The Tale of Genji» (Stanford: Stanford University Press, 1978).
3. Ivan Morris, The World of the Shining Prince: Court Life in Ancient Japan (New York: Knopf, 1964).
4. Joseph T. Sorensen, Optical Allusions: Screens, Paintings, and Poetry in Classical Japan (ca. 800- 1200) (Leiden: E. J. Brill, 2012).
5. Kazuko Koizumi, Traditional Japanese Furniture: A Definitive Guide (Tokyo: Kodansha International, 1986).
6. Murasaki Shikibu, Her Diary and Poetic Memoirs, a translation and study by Richard Bowring (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982).
7. Murasaki Shikibu, The Tale of Genji, translated by Dennis Washburn (New York: Norton, 2015).
8. Okagami, the Great Mirror: Fujiwara Michinaga (9661027) and His Times, a study and translation by Helen Craig McCullough (Princeton: Princeton University Press, 1980).
9. Richard Bowring, Murasaki Shikibu: The Tale of Genji (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1988).
10. Wiebke Denecke, Classical World Literatures: SinoJapanese and Greco-Roman Comparisons (New York: Oxford University Press, 2014).
ألف لِيلة وليلة مع سُهرزاد
11. Aboubakr Chraïbi, editor, Arabic Manuscripts of the «Thousand and One Nights»: Presentation and Critical Editions of Four Noteworthy Texts; Observations on Some Osmanli Translations (Paris: espaces\&signes, 2016).
12. Claude Gilliot, «Creation of a Fixed Text,» in The Cambridge Companion to the Qur'an, edited by Jane Dammen McAuliffe (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2009).
13. Donald E. Polkinghorne, Narrative Knowing and the Human Sciences (Albany: State University of New York Press, 1988).
14. Elizabeth ten Grotenhuis, «Stories of Silk and Paper,» World Literature Today, volume 80, number 4 (JulyAugust 2006).
15. Eva Sallis, Sheherazade Through the Looking Glass: The Metamorphosis of the «Thousand and One Nights» (Richmond, Surrey: Curzon, 1999).
16. Fernand Braudel, A History of Civilizations, translated by Richard Mayne (London: Penguin, 1993).
17. Fred Leemhuis, «From Palm Leaves to the Internet,» in McAuliffe, Cambridge Companion to the Qur'an.
18. Fred M. Donner, «The Historical Context,» in McAuliffe, Cambridge Companion to the Qur'an.
19. Jerome Bruner, Making Stories: Law, Literature, Life (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003).
20. John Barth, Chimera (New York: Random House, 1972).
21. Jorge Luis Borges, Seven Nights, translated by Eliot Weinberger (New York: New Directions, 1984).
22. Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces (Princeton: Princeton University Press, 1949).
23. Marina Warner, Stranger Magic: Charmed States and the Arabian Nights (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2013).
24. Mia Irene Gerhardt, The Art of Story-Telling: A Literary Study of the «Thousand and One Nights» (Leiden: E. J. Brill, 1963).
25. Nabia Abbott, «A Ninth- Century Fragment of the 'Thousand Nights': New Light on the Early History of the Arabian Nights,» Journal of Near Eastern Studies, volume 8, number 3 (July 1949).
26. Nicholas A. Basbanes, On Paper: The Everything of Its Two-Thousand-Year History (New York: Vintage, 2013).
27. Oliver Leaman, «The Manuscript and the Qur'an,» in The Qur'an: An Encyclopedia, edited by Oliver Leaman (London: Routledge, 2006).
28. Orhan Pamuk, The Naïve and the Sentimental Novelist: The Charles Eliot Norton Lectures, translated by Nazim Dikbas, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2010).
29. Peer Teuwsen, «Der meistgehasste Türke,» Tages-Anzeiger, February 5, 2005, archived at web.archive.org/ web/20090116123035/http://sc.tagesanzeiger.ch/dyn/ news/kultur/560264.html, accessed August 10, 2016.
30. Paul McMichael Nurse, Eastern Dreams: How the «Arabian Nights» Came to the World (Toronto: Viking, 2010).
31. Paulo Lemos Horta, Marvellous Thieves: Secret Authors of the Arabian Nights (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2016).
32. Richard F. Burton, The Book of the Thousand Nights and a Night: A Plain and Literal Translation of the Arabian Nights Entertainments, volume 1 (USA: Printed by the Burton Club for Private Subscribers Only, 1885-88).
33. Richard F. Burton, Vikram and the Vampire: Classic Hindu Tales of Adventure, Magic, and Romance (Rochester, Vt.: Park Street Press, 1993).
34. Robert Irwin, The Arabian Nights: A Companion (London: Palgrave Macmillan, 2004).
35. Steven Pinker, The Language Instinct: How the Mind Creates Language (New York: Harper, 1995).
36. The Fihrist of al- Nadim: A Tenth-Century Survey of Muslim Culture, edited and translated by Bayard Dodge, volume 2 (New York: Columbia University Press, 1970).
37. The «Thousand and One Nights» in Arabic Literature and Society, edited by Richard G. Hovannisian and Georges Sabagh, with an introduction by Fedwa MaltiDouglas (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1997).
38. Yuriko Yamanaka, «Alexander in the Thousand and One Nights and the Ghazali Connection,» in The Arabian Nights and Orientalism: Perspectives from East and West, edited by Tetsuo Nishio and Yuriko Yamanaka (London: Tauris, 2006).
غوتنبرغ ولوثر وججهورية الطباعة الجلديدة
39. Albert Kapr, «Gab es Beziehungen zwischen Johannes Gutenberg and Nikolaus von Kues?» in Gutenberg-Jahrbuch (1972).
40. Albert Kapr, Johannes Gutenberg: Persönlichkeit und Leistung (Munich: Beck, 1987).
41. Andreas Venzke, Johannes Gutenberg (Zürich: Benziger, 1993).
42. Brian Moynahan, God's Bestseller: William Tyndale, Thomas More, and the Writing of the English Bible-A Story of Martyrdom and Betrayal (New York: St. Martin's Press, 2002).
43. Christina Anderson, «Pope Francis, in Sweden, Urges Catholic- Lutheran Reconciliation,» New York Times, October 31, 2016, nytimes.com/2016/11/01/world/eu-rope/pope-francis- in- sweden- urges- catholic- luther-an- reconciliation.html, accessed November 13, 2016.
44. Eckehard Simon, The Türkenkalender (1454), Attributed to Gutenberg and the Strasbourg Lunation Tracts (Cambridge, Mass.: Medieval Academy of America, 1988).
45. Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early Modern Europe, volumes 1 and 2 (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1979).
46. Gutenberg: Aventur und Kunst: Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution, herausgegeben von der Stadt Mainz anlässlich des 600. Geburtstages von Johannes Gutenberg (Mainz: Hermann Schmidt, 2000).
47. Guy Bechtel, Gutenberg et l'invention de l'imprimerie: une enquête (Paris: Fayard, 1992).
48. Heiko A. Oberman, Luther: Mensch zwischen Gott und Teufel (Berlin: Severin und Siedler, 1981).
49. John Edwards, «'España es diferente'? Indulgences and the Spiritual Economy in Late Medieval Spain,» in Promissory Notes on the Treasury of Merits: Indulgences in Late Medieval Europe, edited by R. N. Swanson (Leiden: E. J. Brill, 2006).
50. Martin Brecht, Martin Luther: Sein Weg zur Reforma-
tion, 1483-1521 (Stuttgart: Calwer Verlag, 1981).
51. Michael Giesecke, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit: Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991).
52. Rudolf Hirsch, Printing, Selling and Reading, 14501550 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1974).
53. Stephan Füssel, Johannes Gutenberg (Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 1999).
54. Stephan Füssel, Gutenberg und seine Wirkung (Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1999).
55. The Holy Relics of Aix-la-Chapelle with Copies of Them: To Which Is Added a Short Description of the Town, Its Curiosities and Its Environs (Aix-la-Chapelle: Printer and Editor M. Urlichs Son, 19- ?).
56. The Travels of Marco Polo, translated and with an introduction by Ronald Latham (London: Penguin, 1958).
بوبول فوه وثقافة المايا: تاريخ أدبي ثالٍ مستقل
57. Agustín Millares Carlo and Julián Calvo, Juan Pablos: Primer impresor que a esta tierra vino (Mexico: Librería de M. Porrúa, 1953).
58. Antonio Rodríguez- Buckingham, «Monastic Libraries and Early Printing in Sixteenth- Century Spanish America,» in Libraries and Culture, volume 24, number 1, Libraries at Times of Cultural Change (Winter 1998).
59. Augustín de Zárate, Histoire de la Découverte et de la Conquête du Pérou, translated from the Spanish by S. de Broë (Paris: Compagnie des Libraires, 1714).
60. Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, with introduction and notes by Joaquín Ramírez Cabañas, 2 volumes (Mexico: Editorial Porrúa, 1966).
61. Bernal Díaz del Castillo, The History of the Conquest of New Spain, edited and with an introduction by Davíd Carrasco (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2008).
62. Colonial Printing in Mexico: Catalog of an Exhibition Held at the Library of Congress in 1939 Commemorating the Four Hundredth Anniversary of Printing in the New World (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1993).
63. Deborah Esch, «Of Typewriters and Masking Tape: A Media History of the Zapatistas," AlJazeera
(April 19, 2013), aljazeera.com/indepth/opinion/2013/04/2013415112152991530.html, accessed June 16, 2015.
64. Dennis Tedlock, 2000 Years of Mayan Literature, with new translations and interpretations by the author (Berkeley: University of California Press, 2010).
65. Die Eroberung von Peru: Pizarro und andere Conquistadoren, 1526-1712, edited by Robert and Evamaria Grün (Tübingen: Horst Erdmann Verlag, 1973).
66. Diego López de Cogolludo, Los tres siglos de la dominación española en Yucatán, o sea Historia de esta provincia, desde la Conquista hasta la Independencia (1654), 2 volumes (Mérida: Manuel Aldana Rivas, 1867-68).
67. Edmundo Guillén et al., Versión Inca de la Conquista (Lima: Carlos Milla Batres, 1974).
68. Felipe Guaman Poma de Ayala, The First New Chronicle and Good Government: On the History of the World and the Incas up to 1615, translated and edited by Roland Hamilton (Austin: University of Texas Press, 2009).
69. Francisco Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva España, Biblioteca de Autores Españoles (Madrid: Atlas, 1971).
70. Francisco de Xeres, Narrative of the Conquest of Peru, translated and edited, with notes and an introduction, by Clements R. Markham (New York: Burt Franklin, 1872).
71. Francisco Cervantes de Salazar, Crónica de la Nueva España II (Madrid: Atlas Ediciones, 1971).
72. Frank G. Menke, The Encyclopedia of Sports (New York: A. S. Barnes, 1939).
73. Friar Diego de Landa, Yucatan Before and After the Conquest, translated with notes by William Gates (New York: Dover Publications, 1978).
74. Hernán Cortés, Letters from Mexico, translated, edited, and with a new introduction by Anthony R. Pagden (New Haven: Yale University Press, 2001).
75. Inga Clendinnen, Ambivalent Conquests: Maya and Spaniard in Yucatan, 1517-1570, second edition (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2003).
76. Inga Clendinnen, «Reading the Inquisitorial Record in Yucatán: Fact or Fantasy?» The Americas, volume 38, number 3 (January 1982).
77. Jeff Conant, A Poetics of Resistance: The Revolutionary Public Relations of the Zapatista Insurgency (Oakland, Calif.: AK Press, 2010).
78. J. R. McNeill and William H. McNeill, The Human Web: A Bird's- Eye View of World History (New York: Norton, 2003).
79. José Ignacio Conde and Díaz Rubín, Artes de México, number 131, Libros Mexicanos (1970).
80. Marc Lacey, " 10 Years Later, Chiapas Massacre Still Haunts Mexico," New York Times, December 23, 2007, nytimes.com/2007/12/23/world/americas/23acteal. html, accessed November 12, 2016.
81. Michael Wood, Conquistadors (Berkeley: University of California Press, 2000).
82. Nicholas P. Higgins, Understanding the Chiapas Rebellion: Modernist Visions and the Invisible Indian (Austin: University of Texas Press, 2004).
83. Nick Henck, Subcommander Marcos: The Man and the Mask (Durham, N.C.: Duke University Press, 2007).
84. Pedro de Cieza de León, The Discovery and Conquest of Peru: Chronicles of the New World Encounter, edited and translated by Alexandra Parma Cook and Noble David Cook (Durham, N.C.: Duke University Press, 1998).
85. Pedro Pizarro, Relation of the Discovery and Conquest of the Kingdoms of Peru, volume 1, translated into English and annotated by Philip Ainsworth Means (New York: Cortés Society, 1921).
86. Popol Vuh: The Definitive Edition of the Mayan Book of the Dawn of Life and the Glories of Gods and Kings, revised and expanded editing, translated by Dennis Tedlock (New York: Simon and Schuster, 1969).
87. Popol Vuh: The Sacred Book of the Ancient Quiché Maya, translated into English by Delia Goetz and Sylvanus Griswold Morley, from the translation by Adrián Recinos (Los Angeles: Plantin Press, 1954).
88. Rafael Varón Gabai, Francisco Pizarro and His Brothers: The Illusion of Power in Sixteenth- Century Peru, translated by Javier Flores Espinoza (Norman: University of Oklahoma Press, 1997).
89. Shadows of Tender Fury: The Letters and Communiqués of Subcomandante Marcos and the Zapatista Army of National Liberation, translated by Frank Bardacke, Leslie López, and the Watsonville, California, Human Rights Committee (New York: Monthly Review, 1995).
90. Stuart Stirling, Pizarro: Conqueror of the Inca (Phoenix Mill, Gloucestershire, U.K.: Sutton, 2005).
91. Subcomandante Insurgente Marcos, Our Word Is Our Weapon: Selected Writings, edited by Juana Ponce de León, foreword by José Saramago (New York: Seven Stories, 2002).
92. Subcomandante Marcos: Ein Maskierter Mythos, edited by Anne Huffschmid (Berlin: Elefanten Press, 1995).
93. Subcomandante Marcos, Zapatista Stories (London: Katabasis, 2001).
94. Titu Cusi Yupanqui, History of How the Spaniards Arrived in Peru, translated and with an introduction by Catherine Julien (Indianapolis: Hackett, 2006).
دون كيخوته والقراصنة
95. Adrian Johns, Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates (Chicago: University of Chicago Press, 2009).
96. Barbara Fuchs, Passing for Spain: Cervantes and the Fictions of Identity (Urbana- Champaign: University of Illinois Press, 2002).
97. Barbara Fuchs, The Poetics of Piracy: Emulating Spain in English Literature (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013).
98. Frederick A. de Armas, «Cervantes and the Italian Renaissance,» in The Cambridge Companion to Cervantes, edited by Anthony J. Cascardi (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2002).
99. Irving A. Leonard, «Don Quixote and the Book Trade
in Lima, 1606,» Hispanic Review, volume 8, number 4 (October 1940).
100. Jean Canavaggio, «A propos de deux «comedias» de Cervantès: Quelques remarques sur un manuscrit récemment retrouvé," Bulletin Hispanique, volume 68, number 1 (1966).
101. María Antonia Garcés, Cervantes in Algiers: A Captive's Tale (Nashville: Vanderbilt University Press, 2002).
102. Melveena McKendrick, Cervantes (Boston: Little, Brown, 1980).
103. Melveena McKendrick, Theatre in Spain 1490-1700 (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1989).
104. Miguel de Cervantes, Don Quixote, translated by P. A. Motteux, with an introduction by A. J. Close, Everyman's Library (New York: Knopf, 1991).
105. Nabil Matar, «English Accounts of Captivity in North Africa and the Middle East: 1577-1625,» Renaissance Quarterly, volume 54, number 2 (Summer 2001).
106. Oriol Valls i Subirà, The History of Paper in Spain: XVIIXIX Centuries, translated by Sarah Nicholson (Madrid: Empresa Nacional de Celulosas, 1982).
107. Robert I. Burns, «Paper Comes to the West, 800-1400»
in Europäische Technik im Mittelalter, 800 bis 1400: Tradition und Innovation, fourth edition, edited by Uta Lindgren (Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1996).
108. Robert S. Stone, «Moorish Quixote: Reframing the Novel,» in Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America, volume 33, number 1 (2013).
109. Roger Chartier, The Author's Hand and the Printer's Mind: Transformations of the Written Word in Early Modern Europe (Malden, Mass.: Polity Press, 2013).
110. Ronald Hilton, «Four Centuries of Cervantes: The Historical Anatomy of a Best-Selling Masterpiece,» Hispania, volume 30, number 3 (1947).
111. The History of the Renowned Don Quixote de la Mancha, in Four Volumes, Written in Spanish by Miguel de Cervantes Saavedra, Translated by Several Hands: And Publish'd by Peter Motteux, volume 4 (R. Knaplock et al.: Black Bull in Cirnhill, 1719).
112. Tom Lathrop, «The Significance of Don Quijote’s Discovery of a New Edition of Avellaneda," in Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America, volume 29, number 2 (Fall 2009).
113. William Byron, Cervantes: A Biography (New York: Doubleday, 1978).
بنجامين فرانكلين: رائد أعمال إعلامي في جههورية الآداب
114. Ann M. Blair, Too Much to Know: Managing Scholarly Information Before the Modern Age (New Haven: Yale University Press, 2010).
115. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Beinecke Digital Collections, brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/3437127, accessed January 10, 2017.
116. Benjamin Franklin, letter to William Strahan, August 19, 1784, in A Benjamin Franklin Reader, edited and annotated by Walter Isaacson (New York: Simon and Schuster, 2003).
117. Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, enlarged edition (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992).
118. Carol Sue Humphrey, The American Revolution and the Press: The Promise of Independence, foreword by David A. Copeland (Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2013).
119. Chris Coelho, Timothy Matlack: Scribe of the Declaration of Independence (Jefferson, N.C.: McFarland, 2013).
120. Craig Nelson, «Thomas Paine and the Making of Com-
mon Sense,» New England Review, volume 27, number 3 (2006).
121. C. William Miller, Benjamin Franklin's Philadelphia Printing, 1728-1766: A Descriptive Bibliography (Philadelphia: American Philosophical Society, 1974).
122. David Armitage, The Declaration of Independence: A Global History (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007).
123. David D. Hall, «Readers and Writers in Early New England,» in A History of the Book in America, volume 1, The Colonial Book in the Atlantic World, edited by Hugh Amory and David D. Hall (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2000).
124. Denis Diderot et al., Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société des gens de lettres, volume 5 (Paris: Le Breton, 1755).
125. en.wikipedia.org/wiki/United_States_Postmaster_General, accessed October 16, 2016.
126. George Simpson Eddy, «Dr. Benjamin Franklin's Library," American Antiquarian Society (October 1924).
127. Isabel Hofmeyr, The Portable Bunyan: A Transnational

History of «The Pilgrim's Progress» (Princeton: Princeton University Press, 2004).
15. James N. Green and Peter Stallybrass, Benjamin Franklin: Writer and Printer (Philadelphia: Library Company of Philadelphia, 2006).
16. Joyce E. Chaplin, The First Scientific American: Benjamin Franklin and the Pursuit of Genius (New York: Basic Books, 2006).
17. Julian P. Boyd, The Declaration of Independence: The Evolution of the Text, revised edition, edited by Gerard W. Gawalt (Washington, D.C.: Library of Congress, 1999).
18. Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1962).
19. Karl J. R. Arndt, «The First Translation and Printing in German of the American Declaration of Independence," Monatshefte, volume 77, number 2 (Summer 1985).
20. Miscellaneous Writings of G.W.F. Hegel, translated by Jon Bartley Stewart (Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2002).
21. Ralph Frasca, Benjamin Franklin's Printing Network: Disseminating Virtue in Early America (Columbia: University of Missouri Press, 2006).
22. Richard Buel, Jr., «Freedom of the Press in Revolutionary America: The Evolution of Libertarianism, 17601820,» in Bailyn and Hench, Press and the American Revolution.
23. Robert A. Ferguson, «The Commonalities of Common Sense,» William and Mary Quarterly, volume 57, number 3 (July 2000).
24. Robert G. Parkinson, «Print, the Press, and the American Revolution,» in American History: Oxford Research Encyclopedias, online publication date August 2015, 5, doi: 10.1093/acrefore/9780199329175.013.9, page 2, accessed November 2, 2015.
25. Rutherfoord Goodwin, «The Williamsburg Paper Mill of William Parks the Printer,» in The Papers of the Bibliographical Society of America, volume 31, number 1 (1937).
26. The Press and the American Revolution, edited by Bernard Bailyn and John B. Hench (Worcester, Mass: American Antiquarian Society, 1980).
27. Trish Loughran, The Republic in Print: Print Culture in the Age of U.S. Nation Building, 1770-1870 (New York: Columbia University Press, 2007).
28. Walter Isaacson, Benjamin Franklin: An American Life (New York: Simon and Schuster, 2004).
الأدب العالمي: غوته في صقلية

1. Anant Kakba Priolkar, The Printing Press in India: Its Beginnings and Early Development (Bombay: Marathi Samshodhana Mandala, 1958).
2. Bishop Thomas Percy, Hau Kiou Choaan or The Pleasing History: A Translation from the Chinese Language (London: Dodsley in Pall- Mall, 1761).
3. David A. Traill, Schliemann of Troy: Treasure and Deceit (New York: St. Martin's Press, 1996).
4. D. F. Easton, «Heinrich Schliemann: Hero or Fraud?» Classical World, volume 91, number 5, The World of Troy (May- June, 1998).
5. Dr. J. Mangamma, Book Printing in India (Nellore: Bangorey Books, 1975).
6. Edward W. Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978).
7. Franco Moretti, «The Novel: History and Theory,» New Left Review 52 (July- August 2008).
8. Goethe und China-China und Goethe, edited by Gün-
ther Debon and Adrian Hsia (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1985).
9. Johann Peter Eckermann, Gesprächemit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, volumes 1 and 2 (Leipzig: Brockhaus, 1837).
10. Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise, in Autobiographische Schriften III, Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, volume 11 (Munich: Verlag H. C. Beck, 1994).
11. Johann Wolfgang von Goethe, «Preface to German Romance» (Edinburgh, 1827), in Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke, Münchner Ausgabe, edited by Karl Richter, volume 18.2 (Munich: Carl Hanser Verlag, 1985-98).
12. Johann Wolfgang von Goethe, WestÖstlicher Divan, in Gesamtausgabe, volume 2 (Munich: DTV, 2000).
13. Karl Otto Conrady, Goethe: Leben und Werk, volume 1 (Königstein: Athenaeum, 1985).
14. «Letter of Wilhelm Grimm to Jacob Grimm," in Goethe-Jahrbuch, edited by Dr. Ludwig Geiger, volume 1 (Frankfurt am Main: Rütten and Loening, 1880).
15. Noah Heringman, Romantic Rocks, Aesthetic Geology (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2004).
16. Peter Perring Thoms, Chinese Courtship. In Verse. To Which Is Added, an Appendix, Treating of the Revenue of China (London: Parbury, Allen, and Kingsbury; Macao: East India Company Press, 1824).
17. Ralph Waldo Emerson, Representative Men: Seven Lectures, with an introduction by Andrew Delbanco (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996).
18. Rüdiger Safranski, Goethe: Kunstwerk des Lebens (Munich: Carl Hanser Verlag, 2013).
19. The Fortunate Union: A Romance, Translated from the Chinese Original, with Notes and Illustrations by John Francis Davis (London: Parbury, Allen and Co., 1829).
20. Wolfgang Schindler, «An Archaeologist on the Schliemann Controversy,» Illinois Classical Studies, volume 17, number 1 (Spring 1992).
ماركس، إنغلز، لينين، ماو: يا قرّاء البيان الثـيوعي، انحدوا!
21. Alexander V. Pantsov with Steven I. Levine, Mao: The Real Story (New York: Simon and Schuster, 2007).
22. Amanda Claybaugh, The Novel of Purpose: Literature and Social Reform in the Anglo-American World (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2007).
23. Birth of the «Communist Manifesto»: With Text of the

Manifesto, All Prefaces by Marx and Engels, Early Drafts by Engels, and Other Supplementary Material, edited and annotated with an introduction by Dirk J. Struik (New York: International Publishers, 1971).
4. David Shenk, The Immortal Game: A History of Chess, or How 32 Carved Pieces on a Board Illuminated Our Understanding of War, Art, Science, and the Human Brain (New York: Doubleday, 2006).
5. Edgar Snow, Red Star over China, first revised and enlarged edition (New York: Grove, 1938).
6. Fidel Castro, «How I Became a Communist: From a Question-and-Answer Period with Students at the University of Concepción, Chile,» November 18, 1971, historyofcuba.com/history/castro.htm, accessed January 13, 2017.
7. Friedrich Engels, «Grundsätze des Kommunismus,» in Karl Marx und Friedrich Engels, Gesamtausgabe (Berlin: Dietz Verlag, 1977).
8. Georg Lukács, Lenin: A Study on the Unity of His Thought, translated by Nicholas Jacobs (London: Verso, 1998).
9. Hitler, Mein Kampf: Eine kritische Edition, edited by

Christian Hartmann et al. (Munich: Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte, 2016).
10. Isaiah Berlin, Karl Marx: His Life and Environment, fourth edition (Oxford: Oxford University Press, 1969).
11. Jean Lacouture, Ho Chi Minh: A Political Biography, translated from the French by Peter Wiles, translation edited by Jane Clark Seitz (New York: Random House, 1968).
12. Karl Marx and Friedrich Engels, Gesamtausgabe, III, volume 5, Briefe (Berlin: Dietz Verlag, 1977).
13. Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Manifesto and Other Writings, with an introduction and notes by Martin Puchner (New York: Barnes and Noble, 2005).
14. Le Manifeste communiste de Marx et Engels: Histoire et Bibliographie, 1848-1918, edited by Bert Andréas (Milan: Feltrinelli, 1963).
15. Letter from Friedrich Engels in Paris to Karl Marx in Brussels, November 23-24, 1847, in Der Bund der Kommunisten: Dokumente und Materialien, volume 1, 1826-49 (Berlin: Dietz Verlag, 1970).
16. Marc Ferro, October 1917: A Social History of the Rus-
sian Revolution, translated by Norman Stone (London: Routledge, 1980).
17. Martin Puchner, Poetry of the Revolution: Marx, Manifestos, and the Avant-Gardes, (Princeton: Princeton University Press, 2006).
18. Nguyen Ai Quoc, Le Procès de la colonisation française et autres textes de jeunesse, choisis et présentés par Alain Ruscio (Paris: Les Temps des Cerises, 1925).
19. Philip Walsingham Sergeant, A Century of British Chess (London: Hutchinson and Co., 1934).
20. Robert Service, Lenin: A Biography (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000).
21. Sheila Fitzpatrick, The Russian Revolution, second edition (New York: Oxford University Press, 1994).
22. Sven Beckert, Empire of Cotton: A Global History (New York: Knopf, 2014).
23. W. G. Sebald, Die Ausgewanderten (Frankfurt am Main: Fischer, 1992).
أخماتوفا وسو لجنيتسين: الكتابة ضد الـلـكومة السوفيتية

1. Alexander Solzhenitsyn, One Day in the Life of Ivan Denisovich, translated from the Russian by H. T. Willetts, with an introduction by John Bayley (New York: Everyman, 1995).
2. Amanda Haight, Anna Akhmatova: A Poetic Pilgrimage (Oxford: Oxford University Press, 1976).
3. Anna Akhmatova, My Half Century: Selected Prose, translated and edited by Ronald Meyer (Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1992).
4. Anna Akhmatova, «Requiem,» in The Complete Poems of Anna Akhmatova, updated and expanded edition, translated by Judith Hemschemeyer, edited and introduced by Roberta Reeder (Boston: Zephyr Press, 1997).
5. Ann Komaromi, «The Material Existence of Soviet Samizdat,» Slavic Review, volume 63, number 3 (Autumn 2004).
6. Clarence Brown, «Mandelshtam's Acmeist Manifesto,» Russian Review, volume 24, number 1 (January 1965).
7. György Dalos, Der Gast aus der Zukunft: Anna Achmatowa und Sir Isaiah Berlin, Eine Liebesgeschichte, deutsche Bearbeitung von Elsbeth Zylla (Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1969).
8. Isaiah Berlin, Personal Impressions, edited by Henry Hardy, with an introduction by Noel Annan (London: Hogarth Press, 1980).
9. James F. English, The Economy of Prestige: Prizes,

Awards, and the Circulation of Cultural Value (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008).
10. Jochen Hellbeck, Revolution on My Mind: Writing a Diary Under Stalin (New Haven: Yale University Press, 2006).
11. Leon Trotsky, Literature and Revolution, edited by William Keach, translated by Rose Strunsky (Chicago: Haymarket Books, 1925).
12. L. Kopylov, T. Pozdniakova, and N. Popova, «I eto bylo tak»: Anna Akhmatova i Isaiia Berlin, (St. Petersburg: Anna Akhmatova Museum at the Fountain House, 2009).
13. Ludmilla Alexeyeva, Soviet Dissent: Contemporary Movements for National, Religious, and Human Rights (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1985).
14. Michael Scammell, Solzhenitsyn: A Biography (New York: Norton, 1984).
15. Olga Voronina, A Window with an Iron Curtain: Cold War Metaphors in Transition, 1945-1968 (Ann Arbor: UMI, 2010).
16. Roberta Reeder, Anna Akhmatova: Poet and Prophet (New York: Picador, 1994).
17. Sophie Kazimirovna Ostrovskaya, Memoirs of Anna Akhmatova's Years, 1944-1950, translated by Jessie Daves (Liverpool: Lincoln Davies, 1988).
18. Tomas Venclova and Ellen Hinsey, «Meetings with Anna Akhmatova,» New England Review, volume 34, number 3/4 (2014).
19. Z. K. Vodopianova and T. M. Goriaeva, eds., Istoriia sovetskoi politicheskoi tsenzury: Dokumenty i kommentarii (Moscow: Rosspen, 1997).
ملحمة سونجاتا وشُعراء غرب أفريقيا

1. Barbara G. Hoffman, Griots at War: Conflict, Conciliation, and Caste in Mande (Bloomington: Indiana University Press, 2000).
2. Corpus of Early Arabic Sources for West African History, translated by J.F.P. Hopkins, edited and annotated by N. Levtzion and J.F.P. Hopkins (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1981).
3. David C. Conrad, ed., Epic Ancestors of the Sunjata Era: Oral Tradition from the Maninka of Guinea (Madison: University of Wisconsin-Madison, African Studies Program, 1999).
4. David C. Conrad, «Islam in the Oral Traditions of Mali:

Bilali and Surakata,» Journal of African History, volume 26, number 1 (1985).
5. David C. Conrad, «Oral Sources on Links Between Great States: Sumanguru, Servile Lineage, the Jariso, and Kaniaga,» History in Africa, volume 11 (1984).
6. David C. Conrad, Sunjata: A New Prose Version, edited and translated with an introduction by (Indianapolis and Cambridge, Mass.: Hackett, 2016).
7. Dianne White Oyler, The History of the N'ko Alphabet and Its Role in Mande Transnational Identity: Words as Weapons (Cherry Hill, N.J.: Africana Homestead Legacy Publishers, 2005).
8. D. T. Niane, Sundiata: An Epic of Old Mali, translated by G. D. Pickett (Harlow, U.K.: Longman, 1965).
9. Jan Jansen, «An Ethnography of the Epic of Sunjata in Kela,» in Austen, In Search of Sunjata: The Mande Oral Epic as History, Literature, and Performance, edited by Ralph A. Austen (Bloomington: Indiana University Press, 1999).
10. Joshua Hammer, The Bad-Ass Librarians of Timbuktu and Their Race to Save the World's Most Precious Manuscripts (New York: Simon and Schuster, 2016).
11. Massa Makan Diabaté mentions the secret art of the griots in Diabaté, L'aigle et l'épervier, ou La geste de Sunjata (Paris: Pierre Jean Oswald, 1975).
12. Maurice Delafosse, Les Vaï: Leur language et leur système décriture (Paris: Masson et Cie, 1899).
13. Peggy R. Sabatier, «'Elite' Education in French West Africa: The Era of Limits, 1903-1945,» International Journal of African Historical Studies, volume 11, number 2 (1978).
14. Robert C. Newton, «Out of Print: The Epic Cassette as Intervention, Reinvention, and Commodity,» in In Search of Sunjata.
15. Robert C. Newton, The Epic Cassette: Technology, Tradition, and Imagination in Contemporary Bamana Segu, dissertation, University of Wisconsin- Madison (Ann Arbor: UMI, 1997).
16. Stephen Bulman, «A School for Epic? The 'École William Ponty' and the Evolution of the Sunjata Epic, 1913c. 1960,» in Epic Adventures: Heroic Narrative in the Oral Performance Traditions of Four Continents, edited by Jan Jansen and Henk M. J. Maier (Münster: LIT Verlag, 2004).
17. Stephen P. D. Bulman, «Sunjata as Written Literature: The Role of the Literary Mediator in the Dissemination of the Sunjata Epic,» in Austen, In Search of Sunjata.

أدب ما بعد الاستع|ر: ديريك والكوت، شاعر الكاريبي

1. C. Jesse, «Rock-Cut Basins on Saint Lucia,» American Antiquity, volume 18, number 2 (October 1952).
2. Daniel J. Crowley, «Festivals of the Calendar in St. Lucia," Caribbean Quarterly, volume 4, number 2 (December 1955).
3. Daniel J. Crowley, «Song and Dance in St. Lucia,» Ethnomusicology, volume 1, number 9 (January 1957).
4. Derek Walcott, Omeros (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1990).
5. Derek Walcott, The Sea at Dauphin, in Dream on Monkey Mountain and Other Plays (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1971).
6. Douglas Midgett, «Bilingualism and Linguistic Change in St. Lucia," Anthropological Linguistics, volume 12, number 5 (May 1970).
7. Errol Hill, «The Emergence of a National Drama in the West Indies,» Caribbean Quarterly, volume 18, number 4 (December 1972).
8. Patricia Ismond, «The St. Lucian Background in Garth St. Omer and Derek Walcott,» Caribbean Quarterly, volume 28, number 1/2 (March- June 1982).
9. Sandra Sprayberry, «Sea Changes: Post- Colonialism in Synge and Walcott,» South Carolina Review, volume 33, number 2 (Spring 2001).

> من هوغوورتس إلى المند

1. archive.org/about/, accessed November 13, 2016.
2. archive.org/about/bibalex_p_r.php, accessed November 13, 2016. See also bibalex.org/en/project/details?docu mentid=283\&keywords=internet\%20archive, accessed November 13,2016.
3. «Amazon.com Buys J. K. Rowling Tales for \$4 Million,» Reuters, December 14, 2007, reuters.com/article/us- amazon-rowling- idUSN1427375920071214, accessed August 10, 2016.
4. Cade Metz, «Leonard Kleinrock, the TX-2 and the Seeds of the Internet,» Wired, October 1, 2012, internethall offame.org/blog/2012/10/01/leonard-kleinrock-tx-2-and-seeds-internet, accessed August 10, 2016.
5. Hari Kunzru, «Why I Quoted from The Satanic Verses," The Guardian, January 22, 2012, theguardian.com/ commentisfree/2012/jan/22/i-quoted-satanic-verses-suport-rushdie, accessed August 10, 2016.
6. Jeffrey Thomas, «Project Gutenberg Digital Library Seeks to Spur Literacy,» Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State, July 20, 2007.
7. J. K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows (London: Bloomsbury, 2007).
8. J. K. Rowling, The Tales of Beedle the Bard, Translated from the Ancient Runes by Hermione Granger, Commentary by Albus Dumbledore, Introduction, Notes, and Illustrations by J. K. Rowling (New York: Scholastic, 2007).
9. Lev Manovich, Software Takes Command (London: Bloomsbury, 2013).
10. Pottermore.com, visited November 2, 2016.
11. Sheela Reddy, «Pen on the Rostrum,» Outlook India, April 17, 2006, outlookindia.com/magazine/story/pen-on-the-rostrum/230952, accessed November 15, 2016.
12. universalorlando.com/Shopping/Islands-of-Adventure/ Ollivanders.aspx, accessed November 3, 2016.
13. Walter Isaacson, The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution (New York: Simon and Schuster, 2014).
14. William Dalrymple, «Why Salman Rushdie’s Voice Was Silenced in Jaipur,» The Guardian, January 26, 2012, theguardian.com/books/2012/jan/26/salman-rushdie-jaipur-literary-festival, accessed August 10, 2016.

## قراءات عربية

استعانت المترجة في نقل الاقتباسات بالترجمات العربية للكتب التي تناولها هذا الكتاب بالدراسة والتحليل لتعريف القارئ بجهود المتر المتمين الكبار الذين أثروا المحتوى العربي على مر العقود، وإحالـوالته إلى العمل المتر جـم للاستز ادة. وهذه قائمة بالقر اءات:

1- الإليلذة، هوميروس، ترجمة: سليِ|ن البستاني، مطبوعات مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012
2- ملحمة جلجاميئ، ترجةَ: عبدالغفّار مكّاوي، مطبوعات مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2017

3- عحاورات أفلاطون، ترجمة: د. زكي نجيب محمود، الهيئة المصرية
العامة للكتاب.
4- حكاية جينجي، المؤلفة: موراساكي شيكيبو، ترجمة: كامل يوسف حسين، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، 2011

5- بوبول فوه - كتاب المجلس: الكتاب المقدس لقبائل الكيتشي - المايا، ترجمة: صالح عللمي، دار منارات للنشر، 1986

6- دون كيخوته، ثربانتس، ترجمة: عبدالر من بدوي، دار المدى للثقافة
والنسر، 1998

7- بيان الحزب الشيوعي، كارل ماركس وفريدريك إنغلز، ترجمه من
الألمانية: د. عصام أمين، 1987
8- قداس جنائزي وقصائد أخرى، آنا أخماتو فا، ترجمة: برهان شاوي، دار الكندي، 2003

9- سونجاتا - ملحمة شُعب الماندينج، جبريل تمسير نيان، ترجمة: توحيدة على توفيق، المركز القومي للترجمة، 2010

10- هـاري بوتر وحجر الفيلسوف، ج. ك. رولينج، ترجمة: سحر جبر عحود، 2008

## المؤلف في سطور

مارتن بو كنر
أستاذ الأدب الإنجليزي والأدب المقارن في جامعة هارفارد. حصلت مؤلفاته في الفلسفة والفنون على عدد من الجوائز.

## المترجمة في سطور

## نوف الميموني

مترجة سعودية حاصلة على درجة الماجستير في علوم الترجمة وآدابها، من ترجماتها: عصر البراءة، المكتبة، برتقال إسلاعيل، ما رواه المغربي، ترتيلة.

## 

قصـة الأدب مـن خـلال سـتة عـشر عمـلاً - مـن هومـيروس إلى هــاري بوتـر، بمـا فيهـا حكايـة جينجـي، ودون كيشـوت، والبيـان الشـيوعي، ودورهـم في صنـع تاريـخ العـامـام. في
 أنحـاء الأرض لنكشـف حقيقـة خلـق القصـص والأدب للعـالم الـنـي نحيـــــا فيـه اليـوم.

 والأمم واندلاع شرارة الأفكار الفلسفية والسياسية وولادة المعتقدات الدينية. يـؤرخ هـذا الـسرد الرائـع أيضًا اختراعـات تشـمل تقنيـات الكتابـة والمطبعـة والكتـاب نفسه، والتي شكِلت طبيعة الناس والتجارة والتاريخ. وعـبر صفحـات كتـابٍ أشـادت بـه إيلـين سـكاري ووصفتـه بأنـه "فريـد ورائـع"، يوضـح بوكزر كيف حوّل الأدب كوكبنا إلى عالم مكتوب.
"يتميـز بوكــنر باهتــمام شــديد بالمفارقـات التاريخيــة... ومَثلـهـ الأعــلى هـــو "الأدب
 الذي يثيره هذا الكتاب هما تكريم لهذا المثل الأعلى".

صنداي تايز
"يستحق القراءة لأنه يفسر لنا منبع القراءة"
مارجريت أتوود، عبر تويتر


[^0]:    t.me/soramnqraa

