## مارلين يوننل

## هُذْصٍ جمالیِ

محاكمة أخلاقية في هَذْي جمالي

## مارلين يونس

# فلاديمير جانكلفيتش محاكمة اخلاقية فيهذذي جماليع 

# الـفـهـرســة أثــــــاء الـنـشــر - إعـــداد مـركـز دراســـــات الــوحـــــة الـعـربـيـة يونس، مارلين <br> فلاديمير جانكلفيتش: محاكمة أخلاقية في هدي جمالبي/مارلين يونس 207 ص. <br> ببليوغرافية: 185 ـ 199 <br> يسْتمل على فهرس. <br> ISBN 978-9953-82-905-0 <br> 1. جانكلفيتش، فلاديمير (1903 ـ 1965). 2. الفلسفة. 3. الأخلاق. 4. الوجود. <br>  <br> العنوان بالإنكليزية <br> Vladimir Jankélévitch: Ethical Hearing through an Aesthetic Counseling <br> Marlène Younes <br> الآراء الــواردة في هــنا الـكتـاب لا تـعبّر بـالضـرورة <br> عن اتجاهات يتبناها مركز دراسـات الوحدة العربية <br> <br> مركز دراساتالوصمةالعربية 

 <br> <br> مركز دراساتالوصمةالعربية}

Email: info@caus.org.lb
http://www.caus.org.lb

$$
\begin{gathered}
\text { © (C) حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز } \\
\text { الطبعة الأولى أيار/مايو } 2020
\end{gathered}
$$

## المـحتويات

# القسم الأولّ <br> توليف المبرّرات: بنية المسارات الأساسيّة عند فلاديمير جانكلفيتش 

الفصل الأولل : براديغم المفاهيم الأساسيّة
الفصل الثاني : تجلّيات المآلات الأنطو إطيقيّة والإستطيقيّة عند جانكلفيتش....
أولاً : مفهوم الأنطولو جيا

$$
1 \text { ـ الوجود ............................................................ }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أولاً : المسار السلبيّ } \\
& 1 \text { ـ حلقات الدمسار } \\
& 2 \text { ـ ما الفلسفة الإيجابيّة والسلبيّة؟ } \\
& 3 \text { ـ الديالكتيكيّة الاستراتيحجية للموسيقى } \\
& \text { ثانياً : السخرية } \\
& 1 \text { ـ السخرية واللعب مع الحقيقة } \\
& 2 \text { ـ السخرية والجمال }
\end{aligned}
$$



121
123


الفصل الخامس : كيفيّات الانفتاح الأخلاقيّ على الكون من خلال الموسيقى ...
أولاً : الطابع الموضوعيّ للإرادة الكونيتة ................................
1 ـ التماثل الكوني والإنسانيّ بفعل الموسيقى
2 ـ اللاوجود الفيزيائي الموسيقي" هو ميتافيزيقا
ثانياً : الديمقراطيّة المسكونيّة لتسكين القيم ...........................

2 ـ التناغم الأنطولوجيّ في لحظة الرشاقة الساكنة .............
ثالثاً : الموسيقى بين الاستيهام الرنّان ووديعة الوهب الأنحلاقيّ .....


الفصل اللـادس : التأصيل الجماليّ في تعسّراته وحدوده أولاً : إخفاق إمكان الاستحالة الدا ثانياً : ازدهار جنون البالاغ إلانة ثالثاً : حيرة المنطق الفنيّ المتطرّف رابعاً : ثقافة الكيتش أو نزع المنـيّ هويّة الفنّ عن الفنّ خامساً : الأمر الجازم للأخلاق سادسأ : الهابيتوس الساكن في المار المثال سابعاً : عزف التاريخ بموسيقى العظماء

الـخـاتـمــة
ثبت المصطلحات الــــراجـع فـهـــرس

## المقدَّهـة

قد نملك قبل التفكير فكرة غامضة عمّا يعنيه فعل التفكير، أو ما يمكن أن أن يحمله من من
 الصوت بالنسبة إلى الموسيقى، وما يمثّل الخير أو الحبّ بالنسبة إلى الـى الأخـلاق. فيبين




 الأخلاق، غير أنّ أداء الاحتمالات العات العويص والمتباين يُبقيه مشرّعاً ومفتوحاً، نظراً إلى




«Modeler une pensée capable de saisir la réalité dans son déploiement fugace en une multiplicité (1) d'événements singuliers, en évitant les paradigmes universalistes traditionnels: Telle est la question qui traverse de part en part notre temps. Jankélévitch a su être à la hauteur d'un tel enjeu. Tout son travail situé au croisement de divers langages, de la philosophie à la musique, de l'anthropologie à l'éthique - vise à saisir le caractère inaccessible et paradoxal des choses. Sans jamais donner à un minimalisme facile, mais en restant au contraire fidèle à l'exigence d'une plus grande vigilance de la pensée, et ce jusqu'à
$=$ l'intransigeance, précisément à raison de la complexité difficile du réel.»

الأخـلاق جماليِّاً عند جانكلفيتش، وتعيينه يتمّ على مستوى الفنّ، وبالتحديد على
 جانكلفيتش تجسيداً لمختلف أنماط الُّحياة الإنسانيّة، وذلك بإضفائهِا جَوَّ الاحتفاليّة والبركة والحبّ في الكون. ويزاحم السماع الموسيقي لفتة الانتباه الفلسفيّ نظراً إلى الـى علاقته المتأصصلة بالوجود. لكن، هل الفلسفة هي الحاضن الرئيسيّ للموسيقى بدليل أنّ
 موسيقى مستحضرين ما قاله نيتشه إنّ (الحياة من دون موسيقى هي غلطةّا)، أو ما قاله
 ولكن ليس بصورة جيّدة؟؟؟ وهل في داخل الإنسان سويّة تتولّى إحقاق الحقّ من خلا صور الموسيقى التعبيريّة؟

آثرت أن أكتب هذا الكتاب تحت هــني إقرارٍ جمـاليّ وأخـلاقيّ، بالرغم من أنَّ
 بعضاً من عناصر الحلّ لمعضـلات الفكر الفلسفي الأخلاقي المـعاصر الذي يبحـث
 يستثير الرغبة في البحثـ. وتمتيناً لهـذه المقاربة يعتبر جانكلفيتش أنّ الأعممال الـجماليّة تترك أثشرأ في النفس كأثر الـخير والششرّ. وقد تـتوازى التـجربة النجماليّة الموسيقيّة مع التجربة الأخلاقيّة عند جانكلفيتش من انـي خلا
 سوريو (اعلينا أن نتذكّر أنَ كلَ فلسفة عظيمة تملك سمة الإشراق الجمالِّيّة حتّى ولو
 الجمال||(2).

تنتمي فلسفة جانكلفيتش إلى التيولوجيا السلبيّة، وهذا الفيلوكاليَ المحبّ للجمال، والهاسيديّ الأمين على الوديعة الترائيّة، قد دمج المقدّس بالثقافة التي تتمثل بالأخلاق.
 أراد أن يبلغ الأصل المتسامي لها في (ممثال الجمال بالذات) الذي المحسوس مع قيم الحقّ والخير . ذلك بأنّ الفلسفة في وظيفتها التنقيبيّة هي تأمّل يرقى

إلى المبادئ الأولى. وبما أنّ الفلسفة هي وعي العلوم، والأخلاق هي وعي الوعي، فالإنسان لا يكون واعياً إلَا بالأنـالاق، والأخـلاق لا تكون واعية إلآل بالجمال، أي بالموسيقى.

نردّد في هذا الكتاب صدى آراء الكثير من الفلاسفة الذين استلهمهم جانكانفيتش


 كلّ التآلفات الوجوديّة التي تصوّر بـذار الحياة الأصيلة المقيمة أبعد من المـزاعـي الميتافيزيتّة.

من بين الأسباب التي دفعتني إلى اختيار الموضوع ارتباط رمزية القيم الجماليّة

 الجمال مع الأنحلاق في وطنا العربي؛ ذلك بأنّ العمل النيّنيّ هو محرّض لإثرّاء المشترك


 الرؤية الجماليّة للقيم، مع أنَّ قاعدة الحقيقة الجماليّة لا ترتكز على العلمب؟ وكيف يمكنـا أن نميز بين المعايير الخاصّة للنوق الفنيّ والمعايير العالميتّة للأخلاق؟

سأرصد في أمداء هذا الكتاب الخصائص الجامعة للجمال والأنحلاق وسأذكر الأسس




«La condition de l'homme dans sa modernité, c'est la dissonance, on ne peut réunir tout ce qu'on (3) aime et tout ce qu'on respecte sur une même tête, dans un seul camp et sous un même drapeau $\{\ldots\}$. Le ciel des valeurs est un ciel déchiré et notre vie écartelée est à l'image de ce ciel déchiré".
Vladimir Jankélévitch, Quelque part dans I'inachevé (Paris: Gallimard, 1990), p. $119 . \quad$ :نظر

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) الصفات الثبوتيتة هي كلّ صفة مثبتة لجمال وكمال في الموصوف. } \\
& \text { (5) الصفات السلبيّة هي كلّ صفة تنغي عن الموصوف كلّ نقص. }
\end{aligned}
$$

وإنسان الجمال هو الصديق الوفيّ الحامل لعبقريّة الصداقة. وقد رأى جانكلفيتش أنّ


 الإلهيّ، حيث تنهل الإدراكات من منهل ضيافة المقدّس.

وعلى غرار الأخلاق تترك الأعمال الفنيّة أثراً في النغس كأثر الخير، فهي تجربة خفيّة









لانبثاق الحقيقة وحدوئها؟
أمام التقابل البنائيّ بين الأخـلاق والموسيقى تنهض أسئلة مثقلة بسحر الموسيقى.
 والرابسوديا، وذلك من خلال رمزيّة الانفعالات التي تحاول تألأويل العالـي الـالم وتقييمه. هنا

 صعوبة القبض على إشكاليّة واحدة. وإذا كان جانكلفيتش قد توطّن الموسيقى مقامأمأ
 إذا أردناه متّكأُ وقاعدة للميتافيزيقا المطابقة للإطيقا؟ وكيف تتحصّن فلسفة جانكلفيتش بقواعد بنيويّة ومنهجيّة تأسيسيّة وهي مطروقة بأزاميل التناقض إلى الفلسفة السلبيّة باستعادة وحدة الأضـداد يساعده على حلَّ المشكلة؟ أوَلا يوقعنا
«La musique est comme la morale se révèle au sens négatif car jamais je n’ai pas conscience de (6) faire le bien et si je le suis, c'est par le bien, mais je suis sûre d'avoir fait le mal." Vladimir Jankélévitch, La Musique et l'ineffable (Paris: Seuil, 1983), p. 15.

ذلك في عمليّة التخفّي من خلال اللعب محع التورية التي تـع محبّ اللذّة يستسلم للمظاهر التوتيغوريّة فتبقى الفضيلة متأرجحة بين فضيلة بارعة محبّة للمجد ونضيلة إطيقتة غائرة ومغيتّب؟
 وهي الميتافيزيقا والحدس والصير واللحظة والمفارقة والسلب والجد والجدليّة والجهاز العائق والوعي والزمن والواجب والحقن... وتأسيساً على هذه المنار الماهيم الخادمة للموضوع



 راطنة ومضطربة، وفي الأخلاق اقتحام إيجابيّ. ويدور صراع ألعاب القوى ومبارزتها (Joute Athlétique)
 الحقيقة، ثمّ يحمل الساخر هذه الحقيقة إلى فلسفته المتخفّية (Philosophie Arcane)

ليتلاعب بصورها.
أتّا في النصل الثاني فيحاول جانكلفيتش الكششف عن الحقيقة الأنطولوجيّة الكامنة

 خلال الفروض الميتافيزيقيّة، والحقيعة الأنطولوجيتّ ومجّانيّة الوجود.

أقا القسم الثاني نقد خُصّص الحديث فيه عـي عن الرؤية الفلسفتية والتأصيل الجمالي للأخلاق. وقد حمل الفصل الثالث عنوان: الإنسان في سؤال الفلسيفة. وقد طرحتُ فيه فيه مسألة وضع الإنسان وقلقه من الفلسفة. فالسؤال الحقيقيّ للأنطولوجيا هو أنَّسِّة الإنسان الآخر . أمّا الفصل الرابع فقد حمل عنوان: حاكميّة الوعي الأخلاقيّ وصفائية الوعي


 الألم الميتافيزيقيّ للفكر لكي يكون موضع امتثال للأخلاق . فكان التحرير وير والتطهير للوعي بمثابة التهيئة الأرضتية لكي تبقى عناصر الخيال متيقّظة.

 المـحاكاة القائمة بين الكينونة الموسيقيتة والكينونة الأخحلاقيتّة. ومـن خـلال ميتافيزيقا

 الموضوع لإظهار نقاط الإخفاق التي وقع جانكلفيتش في قبضتها، كما يشير إلى مخاطر انزلاق الفنّ في الثّقافة الاستهالاكيّة.

> القسم الأوّل

توليف المبـرّرات:
بـنيـة المسارات الأساسيّة عنـلـ فلاديـمير جانكلفيـتش

إنّ التقابل بين دقائق اللغة من جههة، ولطائفها من جهـة أخرى، يضمّ مـخزوناً من من






 الخَلق والخليقة، وفي الموسيقى والأخلاق، والسؤال النّي سأطرحه كيف يتمَ التقابِل بين النقائض، وكيف تُغضي الصراعات إلى التطوّر؟




 الحكيم، وكيف يوحي وهم الرنين الموسيقيّ بالمدّ المعرفيّ، وكيف تكون الـيّ الحّيّة والإرادة مدخلاً إلى جماليّة السماع؟؟

إنّ هذه التساؤلات قد تُولّد المُغالطات التي تقع فيها الدلالة اللغويّة. وهذا يؤدي إلى اللى


 خلال جمع الدلالات للوقوف على حقيقتها. لكنّ إجراءات التحقيق يجب ألـوب أن تكون ثابتة باللغة للرجوع إليها. فما هي ضمانات هذه اللغة المتّهمة وحقوقها؟

 الانفعالات. فكيف تتحرّر الوسائل المعرفيّة من حمولاتها الذاتيّة لكي نسكبها في وصف يجمّل الموصوف ويُهذّب المخلوق؟

## الفصل الأوّل

## براديغم الهفاهيهم الأساسيّية

تتعيّن المُسُكلة في نظريةّ الرموز المُطبِّقة على الجمال في أنّها تقبل لفظ جماليّة وفق
 تنفيذها. وقد يتغذّى هذا النسق من تعدّد الأحكام المتناقضة أحياناً والمتغيرّة دائمأ، التي يستثيرها المسعى الترميزيّ. أمّا كيفيّة اعتلاء الـجمال عرش الأديا الأخـلاق فيتطلّب اشتقاق

 انسجاماً بين هذه المفاهيم. فلنحاول إذاً توليف المُمبرّرات التي تسمح لنا بتأويل مرامي

 النـموض، وذلك من أجـل السير في الطريق الـجدليّ، وحمل الأقو الـيل والأفعـال إلى السخرية اللعبيّة.

## أولاً: المسار السلبيّ


 جانكلفيتش(1)، فهذا التشخيص ينطبق على المسار السلبيّ. فإمّا أن نكون خـارج هذا

المسار وإمّا أن نكون داخله. بيدَ أنّ جانكلفيتش حاول أن يقطعَ المُعضلة التي عقدها
 بيانيّةِ الجمال في مسلكيّة فعل الأخلاق.

وبما أأنّ معرفتنا، كما يصوّرها كانط، استدلاليّة إخباريّة، وتغرق في التّناقض عندما





 التي أحبّ جانكلفيتش أن يشرّع نافذتها لتنعتق النتس من محدوديّتها وتحطّ في رحاب المسار السلبيّ، يمكن المرء أن يتمتّع بمقدرةٍ على التيرِ والمسايرة. وإذا ما استطاع أن أن








Alexis Philonenko, Jankélévitch: Un système de l'éthique concrète (Paris: Sandre, 2011), p. 405. (2) Jankélévitch, La Philosophie première, p. 99.
(4) العجب أو المالايدكن نعريفه (Le je ne sais quoi) يحاول جانكلفيتش أن يُعطي تفسيراً لهذا المصطلح من خلال المقابلة التي أجراها معه جاكُ بوغام (Jacques Paugham) فيقول: (إنّ من مهمّة الفلال(سفة والفلسفنة أن



 !! طبی نبي نفسيَ لكي يجد تفسيراً أوضح لهذا ألمصطلح.
«Nous disons ce qui n'est pas, mais ce qui est, nous ne le disons pas», et comme Angelus Silesius (5) dira: «je ne suis pas ce que je sais et je ne sais pas ce que je suis.» (Ibid., p. 107).
Michel Blanchot, Le Pas au-delà (Paris: Gallimard, 1973), pp. 102 et 104.

تشغله حركةٌ وتغيٌٌّ ينقلان ما فيه من طاقاتٍ تستدعيها وتستنهِها قوّة الغاية! فما غايتُه وما مدارات تحرُّكِّ؟

يعتقد جانكلفيتش أنّ ثمّةَ جدليّة تحكم حركةَ تفاعل الإنسـان، وهي الجدليّة القائمة بين تصوّرات الإنسان الترانسندنتاليّة المتمثّلة بالتموقع الذهنيّ الحرّ، وتصوّرات الإنسان
 والـمتمثّلة بالتموقع الكيانيّ المسلوبَ (امـن خـلال مواقف الإنسـان المُمستلَبة، تتكسر الطاقات وتتكاثر السقطات منها سقطة الآخر خـارج ذاته، وسقطة كلّ إنسان خـارج الكـلَ وفي الكلَ المتمثّلة بفدية الخِيار بين حدّين (Rançon de L’alternative)، وسقطة التّسليم للقدر|"(8).

هـذه السقطات قد تدفـ الإنسـان إلى الاعتقاد بشيء تكون له صفة الإطـاقق، وسائر الصّفات المخخالفة لما هي عليه من الكيان المتناهي. كما قد تدفعه إلى التسليم للإله أو إلى التأمّل في قيم أخلاقيّةٍ وجماليّةٍ تواكب وجوده مواكبة الحاجة المطلقة إليه جانكلفيتش حين رأى أنّ جالالَ الوجود يكمن في وعي الوجود الجماليّ، وأنّ الشروعَ في استجالاء معالم هذا الوعي الجماليّ يتطلّب الانعتاق من وصاية العلوم الو ضعيّة. وبما أنّ في مقامات الموسيقى والأخـلاق تتعيّن المقوّمات في تطلّب التّسامي المطلق، كان لا بلّ من أن تعتلي هذه المقامات استراتيجية التّموقع الحّرّ لتكشف عن سرّ قوّة اللحظة الراهنة، على حدّ قول إيكهارت تول، أو عن سرّ الطاقة الخّلاقة، التي يتمّ فيها التحرّر من
 الفهمم النَي يعلو قواعدَ التّفسير، لأنّ أقيسةَ العقل غير قـادرٍٍ على تغسيرِ ماهيّته، ولأنَّ القول فيه هو القول عن شيء اَخر على حذّ قول أفلوطين، أو هو نهاية القول. ا"وهذا السرّ (االفائق الوصف" هو حاوٍ لتصوّرات تُحاكي تطلّعات جانكلفيتش. هذا ما يؤهّله للاقتراع في جمهوريّة جانكلفيتش"(9) التي تشرّع للإنسان قانون تجاوز الحدّ المقرّرَّر، للعبور إلى الْمُطلَق، وهو المُطلَق من كلّ قولٍ، ومن كلّ علمَ القول(10. وهـذا العُبور يتّمّ باستنهاض

Jam decretum (7)
Jankélévitch, La Philosophie première, p. 104.
«Avec la philosophie apophatique, l'ineffable acquiert le droit de voter dans la république (9) Jankélévitchienne».

Philonenko, Jankélévitch: Un système de l'éthique concrète, p. 414. (10) تعني لفظة Logologie علم المول وتعود إلى مخطوطات نوفاليس التي كتبها سنة 1798.

القوى الترّافعة، للارتقاء صُعُداً بمـختلف أنواع السجايا، التي تُحمَل على إرادة الإرادة (Voluntas Volendi) (Heureka)
 الصوت، والأخلاق التي تعكس حركة السلوك. فالجمال في قاموس الإحساس ابتهاجاتِات متناغمة، والأخـلاق في قاموس الفعل رماية محترفة. وفي هذه المباراة، سنُعوّل على المسار السلبيّ في حمل دهشة المعرفة الحسيّة إلى أحضان الأخلاق لتفوز بشُراكتها، كما سنُعوّلُ عليه في مساعدة الأخلاق لكي تختار بين النّمط الموسيقيّ الذي يسكّن عذاب
 عن السّراطِ المستقيم الـحوار الذي يعيد العقل إلى الحقيقة. ولكن كيف يستطيع هنا
 ينهض بقوى الموسيقى لتنهض هي بدورها بأفعال الأخلاق؟

إنّ كلمة أبوفاتيك (Apophatique) تأتي من أبوفاز (Apophase)، وهي تعني الارتقاء



 يوحنّا الصليبي. والرغبة في التعبير عن هذا السرّ هي (الغربة في التفسير الذي لا لا يسترشد
 الارتقاء هو كالحبّ الذي تكوّنه الرغبة للتعبير عن صدق الإشارات الآتية من الداخل،
(11) تعني هـذه اللفظة المشُستقَة من اليونانتّة (وجـد الـحلَّ،، وتعود إلى أرخميلدس لاكتشافه Poussée" d'Archimède".

 متبايناً بذلك عن أرسطو وكانط وباومغارتن.
Jankélévitch, La Philosophie première, pp. 36 et 218.
«Il est l'inassignable au delà de toute recurrence et l'au-delà toujours par delà; et pour oser (14)
nommer le nom de cet innomable qui est comme dit Saint Paul «au dessus de tout nom nommé» (lbid., p. 124).

للاطّالع على هذا المثل، انظر : الكتاب المقدس، "(رسالة مار بولس إلى أهرل أفسس،"، الأصحاح 1، الآية 21: "فوق كلّ رياسة وسلطان وقوّة وسيادة، وكلّ اسم ليس في هذا الدهر فتط، بل في المستقبل أيضاً، ،

وكالحريّة التي تصطحب الإنسان في سفر إلى جديد الأسماء والأشياء. وهذا يعني تحرير




 جانكلفيتش استنفدَ كلّ طاقات الارتقاء في هـذا المســار : الصعود والامتـلاء والاعتـلاء والتطوّر. ولكن ضمن أيّ سياق انساقت هذه المقوّمات مع المسار؟

$$
1 \text { ـ حلقات المسار }
$$

لقد أوصدَ جانكلفيتش البابَ على كلّ ما يتعلّق بالديالكتيكتَّة الاستطراديّة، وشرّعَه






 الجمال المرموزة. كما تدعو إلى استراحة المقاييس العقَلانيّة في راحة المُطلق، الذي



 سماتٌ لا تلبث أن تختغي ما إن نهمّ بتحديدها. وقد صوّرها جانكلفيتشُ بأمثلة استمدّها
(15) تُتّقّ هذه اللفظة من اللغة اليونانتّه، وهي تصوّر ملحمة الصراع وتوق الإنسان إلى الخلق.




$$
\text { (17) أحمد عبد الحليم عطّه، ليوتار والوضع ما بعد الحدائيّ (بيروت: دار الفارابي، 2011)، ص } 129 \text {. }
$$

من رؤى رمزيّة ك (اوردة سيليسيوس" و(أنيما كلوديل)|(18). ورأى أنّ هذا اللاضشيء السرّيّ
 وتعيينه||(1)". والسؤال الذي يُطِحْحْ: ما دامت مدلولات الفيض والغنى تنمّ عن إيجابيّةٍ لماذا احتمى جانكلفيتش بالمسار السلبيّ؟ فهل مردّ ذلك إلى فوبيا القول، والرهبة من

 هrear

لـم يستخخدم جانكلفيتش الأنماط التقليديّة، بل استبدلها بانبثاقات لـحظويّة تُضفي صفة العود الأبديّ المتججّد. كما أنّه استبدل المنطق بالحدس. وإذا كان جان جانكلفيتش،









 الإيجابيّة.



 ويعني ذلك عندما وعت وانتهت أنّها تغنتي.
Vladimir Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien (Paris: PUF, 1981), t. I, p. 76.
(20) ناصيف نصّار، الـذات والحضور: بحث في مبادئ الوجود التاريخي (بيروت: دار الطليعة، 2008)،


 الوضعيّة الأنطيقيّة (Positivité Ontique) ${ }^{(22)}$ (21) والوضعيّة الخاصّة بالتّكوّن 1 (Positivité (التعيّن الكائن ضمن كينونته بواسطة الوجود، وهذه
 أطياف معرفيّة تستلقي في رحاب الادّعاءات والأحجام والغلوّ المطاوعة للشيء المو







 والتعيين، فالمادة الصوتيّة جامحة ترفض نقلنا إلى حيثما نريد أن نذهب؛ فلئ فليس هنا

 أسطورة الكهذ عند أفلاطون، أي إلى (اعالـم الظاهر الذي يضجّ بالإطناب والجههل
(21) تشتّقَ عبارة (ontique) من اللفظة اليونانيّة (ontos) التي تعني الكائن. وتقتصر من الناحية الفلسفيّة على المعرفة التي ترتبط بموضوعات محدّدة. وهذه الموضوعات تترتّب عن الكانئن وليس عن علم الكائن . ورأى هايدغر

 ما قبل أنطولوجيّة كهيئة أونطيقيّة. انظر: فتحي الْمسكيني، هايدغر: الكينونة والزمان (بيروت: دار الكتاب الجديد،

$$
\text { 2012)، ص } 72 .
$$

(22) تُشتقَ لفظة (Thétique) من اللغة الناتنّة (Théticus) وهي تعني الوضع الحخاصرّ بالتَكوّن والخلق. وهنا

الوضع يُدرَك من خلال الإحساس. وقد رأى جانكلفيتش أنّ هذه الوضعيّة هي وضعيّة سامية ترتقي بأبعاد المسار .
«La Positivité ontique offre par son épaisseur et son volume ontique mille prises à l’assertion et (23)
à la prédication, et elle doit être considérée comme position minimale ou participe- passé- passif de l'acte positionnel.» (lbid., p. 100).
Ibid., p. 101.

المتمثّل عنده بشعوب (اليتر)|(25)، وإلى عالم الباطن المتمثّل بمدينة كيتيج (26) اللامنظورة حيث تُعلن أجراسهـا المسموعة بآذان التُفس عن الخروج من الكهف والعودة إلى الوطن الروحاني|،(27). وهذا الوطن يمثّل صورة الجمال والبراءة والحنين.
 الإحراج المثمرة التي أولمَ بها سقراط لمدعوّيه، وتتحوّل من جهة الخّ الخرى إلى سلبيّة ناقصة.
 المقوّم لها وقاعدتها الأساس. أما إذا أردنا أن نكا نـا
 (الإيجابيّة هي هذه الكفاية، هذا السلام الذي يطفو على مشهليّة العالم، نستقرئ تعيتّها
 في غير ما يستكشفه فكر ،(28) وهنا لا بلّ من طرح إشكاليّة السلبيّة والإيجابيّة المتعيّنة في الخلق والخليقة.

تعني السلبيّة في المفهوم الفلسفيّ الأخلاقيّ الرفض لكلَّ حقيقةٍ ومعتقدٍ. والسلبُ
 الناس المخخلوقين فيقتصر على محدوديّة هذا السّلب، وعلى أفولِ القريحة الخّالّقة لأنَّ


 الوعي العادي معه. إذاً فكيف نطوّع هذا الوعي؟

إنّ إرادة الحياة في الإنسان هي إرادة واعية. وأن يكون الإنسان واعياً يعني أن يكون حاضرأ، أي أنّ الوعي يستدعي الحضور. لكنّ الحضور لا يخلو من الغياب، والغياب

روسيا من القرن الئالث عشر إلى القرن الخامس عشر .
(26) إنّ كيتج (Kitiège) هي مدينة أسطوريّة وهميّة، ترمز إلى الجمال والسلام والقداسة. لا يستطيح الدنخول


Vladimir Jankélévitch, Liszt et la rhapsodie (Paris: Plon, 1978), pp. 127-128.
Franz Kafka, Les Aphorismes de Zuraut, collection Arcade; no. 99 (Paris: Gallimard, 2010).
Isabelle de Montmollin, La Philosophie de Jankélévitch (Paris: PUF, 2000), p. $126 . \quad$ انظر أيضاً:

ليس اللاوجود مطلقاً، بل اللاوجود المستبطن أو الظاهر في ("حقل إدراك معيّن)|"(29. و(قد
 الإنسان وإدراكه. ولكي يستطيع الوعي أن يُلامِس أبعاد اللامُمدرَكُ، علينا أن ننقذه من

 جانكلفيتش أنّ (الإنسان هو الصير المُتجسّد (Le Devenir Incarné) لطاقةٍ كامنة فيه.
 (التي تحرّره وتمنحه شـعوراً بالاستسلام والاسترخاء في رحاب ${ }^{(31)}$ wei: Agir non-agir) المدى الككوني")|"

لقد استحضر القسم الأوّل في الفصل الأوّل المدلولات التي وتّقها جانكلفيتش في






 "إنّ ما يُحلّد الذات ليس سوى الذات نفسها"، و والنفس لا يمكن أن تكتشُف الحقيقة من

 استقدمنا الفهم الميتافيزيقيّ في هذا المسار، أي طلبنا قدوم ما يَتولّد تلقائيّاً من الإنصات

$$
\text { (29) نصّار، الذات والحضور : بحث في مبادئ الوجود التاريخي، ص } 456 .
$$

Vladimir Jankélévitch, L'odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling (30) (Paris: L'Harmattan, 2005), pp. 9 et 20.
(31) هذا المنهوم منبّق من الطاوية، وهو لا يعني الالاتناع عن العمل بل التصرّف بالتطابق والتمائل مع النسق
 الأعمال الأنانتية والنُهوانتئة وذلك من خلالل التواضع والتسامح وحبّ الغير . وقد جعل الفيلسوف الصينيّ لاو تسو

هذا المفهوم المفارق موضوعاً للعديد من مؤلّفاته.
Vladimir Jankélévitch, Le Pur et l'impur (Paris: Flammarion, 1998), p. 312.
تعني لفظة كاليدسكوبيّة (Kaleidoscopie) المشتقَة من اللغة اليونانيّة، معاينة الِسمة الجماليّة.
Johann Gottlieb Fichte, De la liberté de penser (Paris: Éd. Mille et une nuit, 2007), p. 27.

لقوّة غريبة أو لفكرة خارجيّة(35). (وهذه القوّة الخارقة حملتها إلينا الفلسفة الأبوفاطيقيّة

 للأخلاق، وقد عيتّت المكان: وهو اللاانتماء، كما حدّدت الزّمان، ألا وهو الصير الجاري،
 الحضور الغائب المرغوب فيه بغيابه. أمّا ساكن قفار الواقع فلم يتمگّن من الوصول لتعثّره بالعوائق الوضعيّة.

إنّ ما أراد جانكلفيتش أن يُظهره في هذا المسار هو מالاكتشاف لسرّ اللحظة الجما في أبعادها الموسيقيّة الأخلاقيتة. وذلك بالعمل على تحرّر الإيجابِيتّ من زَيْنها، والنظر إلى الِّى

 الأخلاق، ويمكن أن تكون معالم الاهتداء في المسار راسمةً لبلوغ الإنسان إلى الِّلى (اللفائق
الوصف). والسؤال الذي نطرحه هو، كيف يتمّ هذا البلوغ؟

هذا السؤال يتضمّن نشاطأ، والنشاط يعني أن نتمرّد على عقائد الأيديولوجيا كما ذكرنا.

 (أنّ النفي لا يعني الفناء، بل على العكس من ذلك فهو يعني أنّ كلّ مرحلة تنغي وتحتِّفظ.


 الصيرورة. وهذه الصيرورة لا تحدث إلا طبقاً لنظام طبيعيّ قوامه قيام الأشياء وانقضاؤها،

Michel Foucault, Dits et Écrits (Paris: Gallimard, 2001), p. 549.
Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien, tome I, p. 68.


 هذا الصنف في عصر الباروك (1600 ـ 1750) ومهّد لما ستكون عليه الموسيقى لاحقأ والتي تحلّ محلّ الصوت Ibid., p. 38.

كما يعني انبعاث الأثياء وانحلالهاه|)(40) هـذا ما ينطبق على كينونة الصوت أو كينونة الموسيقى التي تفضي إلى الصيرورة على حدّ قول برليوز . وقد تبنّى جانكلفيتش مهـّنة

 في استخدامه لقوانين لعبة الديالكتيك، أي في إقامة الصلة بين موضوع الجمال وحقيقية الأخـلاق؟ وهـل نـجـح أيضـأ في معالجة نفي النفي الـذي يُـحـدث أوّل ضربـة إيقـاع
 وحدة صراع المتناقضات، الذي يضرب ضربته الإيقاعيّة الثانية؟

إنّ هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه، كما سنحاول الإصغاء إلى ضربته الإيقاعيّة الثالثة الموقَعة بالغموض، التي يعزف فيها على وتَرَي المفارقة والجهاز العائقو

## 3 ـ الديالكتيكيّة الاستراتيجية للموسيقى




 مستحيلة من دون دراسة للتاريخ الطويل الذي مرّت به كلمة الجدل من أفلاطون حتّى




 لتماسك المتناقضات ووحدتها (هيغل). أمّا عند جانكلفيتش فقد اتَّخذ هذا المفهوم بُعداً
 التجدّد والتطوّر والتنافس الابتكاريّ المشروط بالنفي، التي تسمح للنفس بأن تترفّع عن


والحــبّ وهـنا مـا نستشفّه عند غـابرييل مارسيل ولفيناس وقـد تبنّى جانكلفيتش فكرة هيرقليطس في مـا يتعـلّق بتـناغم الأضـداد وانقـلاب الأدوار . وقـد بنـى عليهــا أفكـاره في موضوع البحث الذي سأعرض فيه كيف يتمّ التقابل بين نقيضين موجودين في محتوى واحـد، أو كيف "اتدعو فكـرة في الوقت نفسه الفكرة المتابلة لهـا لتدحضـها وتغيّرهـا وتثبتها)|"(42) وكيف ينشأ من هذا التقابل أو التضاد صراعٌ يُفضي إلى التطوّر.

أ ـ صراع التناقضات
يرى جانكلفيتش أنّ العالم هو مستقرٌّ للمتناقضات، وعمليّة الانزلاق إلى التناقض ليست انحر افاً يرجع إلى الخطأ في البرهان، بل على العكس من ذلك، فهي عمليّة متأصّلة

 الطبيعيّ أن ينزع فكره نزوعاً طبيعيّاً إلى الوقوع في التناقض، وبتخاصّة كلّما حاول إدراك المتعذّر إدراكه، كما هي الحال في موضوعنا. والسؤال الذي يُطرح: كيف تتمّ عمليّة مزج الحالتين النفسيّة والـجسديّة ليحصل هـذا التكافل بين النقيضين وكيف يتمّ فعل تساوي الـحّين؟

يرى جانكلفيتش أنّ "الإنسان يتنامى في مياه الغـموض العكرة، وعمـاده التنقّل بين النقائض والممناخات المتقلّبة. وفي هذا التأرجح يكمن سرّ انتقاله من كائنٍ موجود إلى كائنٍ عارف. وقد تستدعي هذه الذات العارفة ذاتاً أخرى، أو تخلق ذاتاً أخرى من من لا فعل
 الذات تدفع بالعيّنات المتناقضة إلى إظهار النواتئ المححّبة المثقوبة بظلال الخطأ، كما تدفع إلى استنطاق التجلّيات والتعابير التي تنبثق من انعتاق الذات من أسر التجمود. وقد كوّن صراع وحدة الضدّين عنده وحدةً أساسيّة من إيقاع قانون الديالكتيك الثـيّلايّي، الذي يأخذ في الحسبان ديناميّة الظاهرات وتناقضاتها المؤدّية إلى التحوّل والصير. كما قد يُفضي هـذا الصراع القائمم بين التتناقض والوعـد المـهـّيّ، إلـى التعبير عـن قـدرة سكـون


Vladimir Jankélévitch, L'innocence et la méchanceté (Paris: Flammarion, 1986), p. 159.
Daniel Moreau, La Question du rapport à autrui dans la philosophie de Jankélévitch (Paris: Les (43) Presses de l'Université Laval, 2009), pp. 34 et 42.
Vladimir Jankélévitch, L'austérité et la vie morale (Paris: Flammarion, 1956), p. 553.

سكون عظمة السؤال عن جواب الأخـلاق عن فعل الخير، وهـذا مـا نتلمّسه أيضـاً في



 متنابذين يتنازعان السلب والإيجاب عند انبثاق النغم.

وما دامت الجدليّة عند جانكلفيتش تنظر إلى المعاني في ترابط بعضها ببعض، نساريّ نستطيع أن نُطلق عليها تسمية جدليّة المشاركة التي نعني بها جدليّة التفتّح والازدهـار، وذلكـي





 جانكلفيتش أنّ الخير يكمن في الشرّ المستفيض بالقيم، والحقيقة تكمن في الضالال،
 الخير، وتستمدّ قوّتها من أرستقراطيّة الـحبّ. ومن تصوّر فعل التضحية وانِّ والمـجانيّة ينبّق


 على استيمار العلاقة الجديدة بين الذات والات ونرين الآخر . فقد نراه تارةً يدافع عن إيجابيّة الاتحاد الوثيق بين الأضداد، وعن التكافل بين النقيضين، الذي يولّد الانصهار النفسيّ الجسديّ؛



 الإنسان من هذه الانتزاعيّة التي تبتر شُيئاً وتترك الباقي يئنّ. ويريد أن يحصصّنه بمقوّمات


 الاننعالية حيث ينجلي التشابك بين التصوّرات المكانيّة التي تسود العالم بصيرورتها،



 الـمادّة حتى تصل إلى عالم الـروح، فتضفي روح الـحياة على الأشيـياء وتنتشر فيها


 وترتد وتنعطف، خصائص الأثياء وظواهر الفكر التي يناتض بعضها بائى بعضاً، كما تصد




 خلاف ذلك، فهي ترى في السكون جانباً نسبيّاً من الواقع، بينما ترى في الحـر الحركة حريّا الإطلاق وسير التغيّيرات. وهذا ما يُشُشُطُ سورة المعركة في موضوعنا
 جديدٌ ومتطوّرٌ. كلّ حركة ديالكتيكيتّ تنطوي على التناقض الذي لا لا يتحقّق إلا بالإلثاتبات أو

 الأضداد، ويتمّ فيها تجاوز الواقع من خلال صراع التناتضات. وهذا ما نتلمّسه في حركة

Vladimir Jankélévitch, La Musique et l'ineffable (Paris: Seuil, 1983), p. 36.
Louis Lavelle, La Dialectique du monde sensible (Paris: Beauchesnes, 1957), p. 183.
Jankélévitch, La Musique et l'ineffable, p. 54.
Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale, p. 18.

الموسيقى التي تجعلنا نعيش المستقبل في الحاضر، كما تجعلنا نتخطّى الماضي في
 إلى السالِب، هو منحى لطريقة وجود وليس لفكرة. وهذا الوجود هو مقاومة مرتدّة تجسّد صورة العالم.

لقد أراد جانكلفيتش أن يؤدي دور الفيلسوف الديالكتيكيّ الذي لايُقهر، لأنه يستطيع أن يُدخل التناقض في تحليله الموضوعات. وهو ألو الذي يعرف ماذا يجول في النّفس (50).






 للتناقضات بل من طريق كنف الغموض المُرتمي في أحضان الحدس وذكاء القلب.
ب ـ الغموض

إنّ مفهوم كلّ من الجمال والأخلاق يحمل معه وضوحاً في خطابنا اليا اليوميّ، بينما يثوي




 النائهة في الغموض؟ والسؤال الذي نطرحه: هل عانى جانكلفيتش أزمة في التعبير لكي



 وجود أحدهما سببأ لوجود الآخر . Jankélévitch, La Musique et l'ineffable, p. 36.

يلجأ إلى النموض، أو آنّ النموض كان مطلباً للوضوح عنده، وطريقاً للتورية، أو أنه


لا تحتكم إلى قاعدة، كونها زمتية ومراوغة؟
يبحث جانكلفيتش ني الأعماق عن سرّ جوهر الفعل الأخالاتي، الوهذا السرّر لا يكشف

 الحضور (Omniprésent Transspatial) يتمّ العبور فيه بالصير الذيّي يسهّل التسويات
 في الغموض يكشف عن الوعي القاصر عن إدراك الحقيقة، كما يكشف عن الاني الإرادة






ولكي يتفادى جانكلفيتش الانزلاق في كنفِ الوجود يدعونانـا على غرار نيتشه إلى

 ينكشف التعبير في كينونة العالم الذي يضعُّ بالجمال وينعُمُ بالأنالاق عند جانكانكفيتش، وأين يكمنُ المأمن من غموض المفاهيب؟




 انبعاثٍ كطائر الفينيق)|(5)، وما دام نهج الحـياة يخالف النهج العقلانيّ، فمن غير الممكن

Vladimir Jankélévitch, Le Sérieux de l'intention (Paris: Flammarion, 1983), pp. 208-209.
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra (Paris: Gallimard, 1972), p. 44.
Jankélévitch, La Musique et l'ineffable, p. 20.

للعقل أن يعي حركة الاختبار الرابسودي الحرّ. في قصور العقل وعجزه إزاء تغوّر الحياة





 وجهة هذا الاختيار؟

 ووسيلة! فلنبيّن مفهومها عند جانكلفيتش.

ج ـ المفارقة والجهاز العائق


 للرأي القائل باستحالة الائتلاف بين ما تقتضيه الحركا تترنّح المفارقة عند جانكلفيتش على مقامات التناغم بين عنصري الجما الجمال والأخلاقلا حيث يُيطل الجهاز إرباك العائق بتعزيز التناغم المنعقا
 وفي صورة الإغواء التي تفتح باب الفضيلة، وفي صورة الجيّد التي ترفض التيصّر التي في مرآلي


 (Transfiguration de L'empêchement) امتداداً أفقيتّاً في التاريخ بل هو ترجّحٌ عموديٌّ بين المنتهى واللامنتهى والتأنّس والتألّه،

Jankélévitch, Liszt et la rhapsodie, pp. 242-243.
Nicolas Berdiaev, Sens de la creation (Paris: Éd. Desclée de Brouwer, 1955), p. 68.
Vladimir Jankélévitch, Les Vertus et l'amour (Paris: Flammarion, 1986), p. 58.
 جانكلفيتش في هذا البحث استنهاض الإنسان للتضحية بذاته حبتاً لأخيه الإنسان، وبما أنّ بنية المجتمع لا تنهض إلا على إبثات الذات وعلى منطق التبادل، فلا سبيل ولا منفذ خارج إطار الجهاز العائق الذي يوفّق بين طاقات الجا الجمال المشرّعة على آلى آفاق الاستقواء
 داخل الطبيعة البشريّة. يحاول هذا الكتاب أن يُضيء على جدليّليّة إستطيقيّة للأخلاق.
 الطريق نحو الفلسفة الأخلاقيتة.

لقد أراد جانكلفيتش ألاَ ينصت الإنسان إلى ديالكتيكيّة الأفكار الحادّة. لكن ما يفاجئ
 مقوّماتها، وهي من دون قرار واستقرار، ومن دون قضتيّة مركَّبة، بل هي كما عند وكيركيغور تستند إلى السخرية كطريقة فيها تكافل توفيقيّ (symbiose conciliatrice). والآن سنتعرَف إلى آليّات هذه السخرية وغية وغئتّها.

## ثانياً: السخرية

 يتّمّ تناوله، وكيف يتمّ استحضار أبعاده في سياق الاشتغال الفلسفيّ، وكيف سنتطلق من استغهامٌ بمستوى هذا الوضوح؟

 تيوفراسط. فقد تحصل السخرية في الانتقال من مستوى التأويل من المعنى الأوّل إلى



 من وسائل النقد التي أذت إلى كشف العيوب بأساليبِ بلاغيّةً وقد تطلّبت هذه الألماء واليب

علّة صورٍ: التورية والُمبالنة والمفارقة والتعارض الدلالليّ والإخفاء. هذه الصور تحمل المستمع على التساؤل. وهذا التساؤل قد جعله سقراط قاعدة لطريقته التوليديّة، كما جعله أرسطو الأداة لأسلوبه.

أمّا جانكلفيتش فقد عَـَّ السـخرية تقنيناً لثرُثرة الفيلسوف المُطنبة. يعود سبب هذه الثثرثرة التي لازمت الفيلسوف طوال حياته إلى عدم تمكّنه من إيجاد تعريف, لأكثر الأمور
 هذه الاستراحة للفكر تنبسط في راحة مشرّعة لشرود الذهن؛ وهي بعيلة من التهكّم؟؛ وقد


 مسألة مُحرِجة. وهذا الإحراج يُولّد التناقض والتعارض الدِلانليّ ويجمع التخاصيّة التداولية التي تستند إلى ثنائيّة المعنى الظاهر والـمضمر||(62). هـذه العلاقة بين المـعنيين تجعل ولم مفهوم السخرية غير مستقرّ. وقد تعني السُخرية أيضاً نفياً غير مباشر ونقداً لواقع الحياة


 السُخرية فـي طباع الإنسـان وتنتقـد ميزاته الأخـلاقيّة والـجمـاليّة؛ وربـمـا لا تستقيم مع المغاهيم المُنتظمَة في عُرفِ الفردِ والجماعة(64). هذا ما يُضفي عليها طابعاً مميّزاً يدفعها أحياناً إلى أن تأخذ مكان فلسفة الأخـلاق (65). أو أن تأخذ مكاناً أبعد من الفلسفة وأعمق مـن رمـوزهـا(66.) وقـد حـملها جانكلفـيتش عـلى التربّع عـلى عـرش الـجمال والأخـلاق،

Vladimir Jankélévitch, La Philosohie première (Paris: PUF, 2011), pp. 226-227.
Vladimir Jankélévitch, L'ironie (Paris: Flammarion, 2005), p. 6.
Ibid., p. 130.
Ibid., p. 9.

$$
\begin{align*}
& \text { سموزان عكاوي، الستخرية في مسرح أنطوان غندور (بيروت: المؤسّسة اللبنانتة للكتاب، 1994)، ص } 24 .  \tag{64}\\
& \text { أدونيس (علي أحمد سعيد إسبر)، مقدّمة الشعر العربيّ (بيروت: دار العودة، 1983)، ص } 40 .
\end{align*}
$$

«Ainsi se développent non seulement une paraphilosophie en marge de la philosophie officielle, (66) mais aussi au sein même de celle-ci, une cryptophilosophie qui ne s'adresse qu'a quelques-uns, qui choisit ses lecteurs et ses confidents. Il y a de même dans notre langage toute une «philosophie arcane» et comme un ésotérisme naturel. Pour comprendre la fonction de l'ironie, il nous faut comprendre la duplicité de la conscience, en d'autres termes la disjonction qui ne cesse de s'aggraver entre l'esprit et les signes de l'esprity.
Jankèlévitch, L'ironie, p. 52.

وأبعدها عن لغة الاستعلاء والتسلّط والإذلال. كما عَدَّها فنّ ابتسامة العقل القادر على استنهاض المشاعر المغرحة. لكن من أين تتأتّى عند جانكلفيتش صورة هذا التفاؤل،


 الحياة؟ ربّما ما ينقصنا في هذا العالم هو حسّ السخرية، إذاً فهل سنرفض هذه الاستكانة إلى الضحك المُحرّر؟؟

## 1 ـ السخرية واللعب مع الحقيقة

إنّ الإنصات لساخرٍ يُلغي الواقع ليلعب بصور الحياة، هو إنصاتٌ لا تخضع طرائقه

 نتساءل عن مفهوم السخرية عند جانكلفيتش؛ فهل غدا جانكلفيتش الفيلسوف هو السانير من جانكلفيتش الفنّان أم العكس؟ وكيف نستطيع أن نُسِند جدّية الأخلاق على هذه اللعبيّة المغارقة؟

إنّ مفهوم السخرية عند جانكلفيتش يحقّق معنى. وهذا المعنىى يتطلّب نقلُه بناءً أنساقٍ
 الترانسندتاليّة (Ivresse de la Subjectivité Transcendantale) تمكّنها من تجاوز عالم




 يستند إلى رهافة الشُعور وهناء الفكر لكي يُخغَفـ من تُقل الحقيقة وعنائها، ولكي يُليّن


Voltaire, Candide ou l'optimisme (Paris: Hachette, 2008), p. 138.
Jankélévitch, L'ironie, p. 108.
علي أدهم، لماذا يشقى الإنسان (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنُسُر والتوزيع، 1960)، ص 108.
Vladimir Jankélévitch, La Mauvaise conscience (Paris: Alcan, 1966), p. 68.

هو نقلّ تلميحيّ للحقيقة، فهذا التفكير الذي يتأرجح بين دفتّي الإدراكُ والإنجاز يعني عند
 تحديد ومساعدة على تحرير الفكر من أوهام الحقيقة وتصوّراتها، لأنها لا تُعلّل بالحجج والبرامين بل تتطلّب الاستنباطات المُوجزة، التي تومئ إلى فـّل المعارف السائدلدة في تفسير الظواهر .

إزاء هذه الوضعية أنزل جانكلفيتش سخريته إلى اللعب مع الحقيقة. غير أنّ هذا





 تعقيدات الأمور يسبح في عالم المفارقات، كما يُرق في الشُركُ المُتحذلِّقِين والمُدْدِّعِن.

 الركود المُؤؤتة التي تنمّ عن إخفاق اللغة وعجزها









الحقيقة؟

Ibid., p. 160.
Jankélévitch, La Musique et l'ineffable, p. 62.
Jankėlévitch, L'íronie, p. 51.










 philosophie) حضورٍ (75). هذا الغياب الذي يُغتيّه الوعي هو السخرية على حدّ قول أنكسندر بلوك .《roniser, c'est s'absenter»

أحبّ جانكلفيتش أن يَتلثُلَّ (Se Vautrer) في كرسيَ الخطأ ويستغرق فيه. (هذا

 الجمال لتصبح حقيقةُ. لكن ما هي الاستراتيجِيّة التي أعدّها لكي يصبحَ الجمال حقيقةُ ولكي تصبح حقيقة هذا الجمال أخلاقاّ؟

## 2 ـ السخرية والجمال

إذا كانت عاطفة الجمال تنع من الدهشة، و وإذا كانت الدهششة الفلسفيّة الجماليّة هي

 لغة الضيق والانغلاق والشك، وهو مواجهة التقاليد الموروثة وتنكيك خطر الانصياع

Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien, tome III, p. 67.
Renée Schaerer, «Le Mécanisme de l'ironie dans ses rapports avec la dialectique,» Revue
métaphysique de la morale (Paris), no. 3 (1941), p. 185.
Jankélévitch, L'ironie, p. 88.

لـهـا)(17(1). هـذا مـا دفع بجانكلفيتش إلى الاستنـجاد بربّة فن المفـارقات Muse des) لحماية الفن من استدعائه للمئول أمام أحكام اللغة. وبما أنّ هذه الإلهة هي مُلهمة السخرية الحاضنة للوعي الفنّي، فالوعيُ فيها يتطلّب رمايةً فنيّة للجذّ. والفنّ فيها







 أنواع الشغف،، وشعاره القليل من كلّ شيء على حدّ قول باسكالن وهي وهو شبيٌّ أيضاً في

 وساخرة تتلوّن بجميع ألوان الأحاسيس. كماً تطرح أسئلة، ويبقى كلّ سؤال مُعلّقّقٌ على

 تلويناته الموسيقيّة الغريبة. وقد تصوّر هذه الأنماط الموسيقيّة من خلالال البراعة في عزفئهِ روح الخفّة، أي المِمْاج المرح الحرّ الذي يسري
 دوبوسي الذي لا يؤمن بوجود نظرية مُحدّدة في الوجوده، والذي يرى أنه من غير النّ النـير النافع أن
 العقل والقلب كما توصل المعنى من دون عمليّة تبادل. هذا المعنى يعدّه جانكلفيتش



Jankélévitch, La Mawvaise conscience, p. 39.
Jankélévitch, L'ironie, p. 182.
lbid., p. 35.
Maurice Boucher, «Ironie romantique,» Cahiers du sud (mai 1937), p. 32.
Jankèlévitch, La Musique et l'ineffable, p. 120.
 وتحوّلاتها، تختلط الأخداد وتتواءم الصور البلاغيّة. يندرج هذا في الموسيقى التي تقبل تحت ستار التناغم المعسول كلّ أنواع الزيف وكلّ أنواع التغيّر . وقد تتظاهر اليّا الموسيقى
 المثال، المؤلّف الموسيقي مومبو استعان بإيحائيّة الإيجاز الإضـيماريّ (Brachylogie) لكي يسطّر الثغر على صفحات السخرية البيض. وقد تكون المُوراربة (Circonlocution)
 يؤاخي بين العفويّة والذكاء ويسخر من مسلّمات التواطؤ . لكن كيفـ رأى جانـ جانكلفيتش أنّ





 جانكلفيتش يتناقض مع ما سبق أن ذكره في سيـاق البح


 تأثيرها في سلوك الإنسان وأخخلاقه، وبخاصة إذا كا كان الإلحا

 الازدواج هو باعثٌ على تداعي الأفكار. وهذه الأفكار تُسِرٌٌ إلينا هذه الازدواجيّة وتعكسها.

## الفصل الثاني

## تجليـات المآلات الأنطو إطيقيّة <br> والإستطيقيّـة عنـل جـانـكلفيـتش الون




 الفهـم. وهـذا الفهم يحصل بالحدسى، وفي تأجّج لحظة الخلق الأخلاقيّة التي تعترف




 هذه المعاني مشروطة بالفضاء العقلي الذي يشترط دلالتها؟ فلنبدأ باستقراء مغهوم الوجود ورسم دلالاته وفق مُقابلة الإنسان له.

## أولاً: مفهوم الأنطولوجيا




$$
\text { (1) جميل صليبا، المعجم الفلسفيّ (بيروت: الشركة العالميّة للكتاب، 1994)، ج 2، ص } 560 .
$$

التعريف هي التي جعلت الكيمر من الفلاسفة يبتعدون من (الأنطولوجيا") وهـم ينظرون
 بالأفكار المُمجرّدة. مع العلم أنّ مسألة وجود الأشياء هي مسألة تُطرَح علينا قبل ماهيتّها. وقد بيّن جانكلفيتش ذلك بقوله: "الكائن هو الشموليّة المُطلقة والتكمملة للمو جود، وهذا الموجود هو مُعطى جاهزٌ ولا يطرح أيّ سؤال إلّا مسألة الحزن الأونطيقيّ"(2). وبدلاً من
 ونُهمل ظاهرة الوجود البسيطة والبديهيّة(3). وقد أثارت عمليّة تحديل مفهوم الأنطولوجيا الكثير من الإشكالات. وبقي السؤال المُنصبّ على الوجود سؤالاً متجذّداً، ينهلُ من مَعينٍ لا ينضـب، لكن منذ أن صـاغ أفلاطون اللسؤال: مـا الـموجود من حيث وجـوده؟ توجّهت جهود الفلاسفة من أجل الاقتراب من مطلوبه. فكان أن اتّجه تاريخ الفلسفة من الموجود إلى الوجود. فلنبيّن إذاً ما هو هذا الوجود وكيف صـوّره جانكلفيتش من خلالول الإنسان والزمن والصير

$$
1 \text { ـ الوجود }
$$

إنّ مفهوم الوجود هو من أعمّ التصوّرات ومن أكثر الأشياء غموضاً، كما آنّه من أوضح الأشياء، لكنّ حقيقته تبقى في غاية الخفاء. هنه الصيغة التي نشعر بإنتّها قبل ماهيتّها هي شكل التساؤل الذي طرحه كلّ من سقراط وأفلاطون وجانكلفيتش على النحو التالي: ما
 في الصير والزمن؟

من الـواضـح أنّ الـسؤال عـن الـمـاهيّة يـروم بـنـاء معرفة نستقيها مـن أبـجدية الوجود
 التساوق والنموّ المولّدان للنظام والامتداد، لكنّ الأمر يختلفـ عند جانكلفيتشنـ فبين الجمال وسؤال الوجود عن سببه، يعلو الحدس في التفكير، ويحكم اللذوق في الشعور، والشعور في الحكم. وبين فعل الأخلاق وسؤال الكائن عن قوانين كونيّه، تبوح التساؤلات

Vladimir Jankélévitch, Les Vertus et l'amour (Paris: Flammarion, 1986), p. 124.
«Ce qui existe est de l'ordre de l'événement, de l'accident et de la non identité. L'existence ne se (3) répète pas, elle est inintelligible comme tout ce qui ne se reproduit pas. Elle est la foi simple, sans retour, la présence pure vouée à l'oubli, la trace illisible d'abord parce qu'il n'y a personne pour la lire."
François Georges, «Les Difficultés de l'existence," dans: Monique Basset [et al.], Écrit pour : انظر
Vladimir Jankélévitch (Paris: Flammarion, 1978), pp. 271-272.

ببعض سماتها، منها أتنّا لا نبدأ، بأن نعرف أو بأن نريد، بل بأن نشُعر. يتضمّن السؤال

 التكوّن. ومن الواضح أنَّ في كلَ مُكوٍّ شيئين للتعرّف إليهما: ماهيّة الشيء (quid sit)،
 محمول (Prédicat)، له قوى ذاتيّة خاصة به، هو سقطة لفعل القول وإبطالٌ للتناقض لأنّه

 لأنّ كلَّ منهما يهدف إلى إحداث كائنات وجو وجودها مُبرّرٌ بذاته.

رأى جانكلفيتش على غرار الفيتاغوريين وعلى غرار الموسيقيّ الفرنسيّ رولان

 صورة مُصغّرة عن تراتبية الكوسموس. وكذلك أتد قول الشاعر الروسيّ ألكسندر بلوكُ بأنَّ

 الإشارة أنّ الموسيقى تمتزج بالكون، (اوإذا كانت الصرخة الأولى هي أولّ الوّل تعبير صوتيّ، فبذلك تصبح الموسيقى ليس ما يواكب الوجود فقـط، بل ما يتقدّم عليه، أي بمنزلة الـي العاصفة|(7) أو حركة الانطلاق نحو الوجود الإستطيقيّ.

أحـبّ جانكلفيتش أن يكون شـاهـداً للوجود الإنسانيّ وليس فيلسوفاً لـه على غرار
 الحضور على حدّ قول ديكارت هو (احضورٌ كلّيَ مُعلّق (Ubiquité Suspendue) يتجّدِّ
 لا نستطيع التنبّه إلى وجوده من دون الأشياء التي يحلّ فيها سرَياً. يطرح علم الوجود
lbid., pp. 269 et 271.
لقد حاول جانكلفيتشُ أن يُظهر أبعاد المقامات الموسيقيّة النتي تُتر جم حاللات النُعور الإنسانيّة والوجوديّة. وبخاصّة مقامُي الماجور الكبير والمينور الصغير .

المصدر نفسه، ص 23.
Pascal Quignard, La Leçon de musique (Paris: Gallimard, 2002), pp. 114-115.
Georges, «Les Difficultés de l'existence,» dans: Basset [et al.], Écrit pour Vladimir Jankélévitch, (8) p. 272 (ma création par l'être et par moi).

كذلك مسألة العلاقات القائمة بين الوجود بالذات وأحواله في ماهيّة الأشياء، أو في إنسيّة

 لم ينفصل جانكلفيتش الفيلسوف عن جانكلفيتش المُواطِن العالميّ المُنْدِّد بجرائم النازيّة


 ركّز جانكلفيتش على الصـلات الأنطولوجيّة التـي تشــدّد على الإخــالاص للمـاضي فـ الالماضي يحتاج إلينا على عكس المستقبل والحاضر . وهذا الماضي يحضر من الما خلال

 وإذا كانت الأخلاق في نظر جانكلفيتش تجتاح الوجود، فهذا يعني أنّ الإنسان هو كائنٌ

 علم الفلسفة بل هو الفلسفة. خلاصة القول إنّ مفهوم الأنطولوجيا عند جانكلفيتش

 والجمال في هذا الوجود، وكيف سيقاوم تقلّبات الزمن وتغيّرات التاريخ؟

2 ـ مقابلة الإنسان للوجود
إنّ انزلاق الإبستيمولوجيا إلى الأنطولوجيا في فلسفة جانكلفيتش، ليس إلا طريقة لنبيّن ميزة الوجود المقتصرة على التلاقي والسير والصير ـ وقد جسّد جانكلفيتش
«Quand nous disons que l'homme est responsable de lui- même, nous ne voulons pas dire que (9) l'homme responsable de son individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Quand nous disons que l'homme se choisit, nous entendons que chacun d'entre nous se choisit. Choisir c'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons».
Jean Paul Sartre, L'existentialisme est un humanisme (Paris: Gallimard, 1970), pp. 24-25.
Vladimir Jankélévitch, L'imprescriptible (Paris: Seuil, 1986), p. 25.
انظر أيضاً: Alain Le Guyader, «Sur l’imprescriptible chez Jankélévitch,» Magazine littéraire, no. 333 (1995).

Vladimir Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale (Paris: Seuil, 1989), p. 7.

الفكرة البرغسونيّة، وهي فكرة الكون والكائن المتمثّلة بالصير، وفكرة الجوهر المتمثّلة بالارتقاء عن طريت الآخر. ورأى أنّ الإنسـان هو الكائن الوحيد الذي يستقبل الوجود بوعي فرحِ ليُسِقط عليه أحكامه الجماليّة وقيمه الأخلاقيّة. لذا تطلّب فهم الوجود عنده البـحـث الـُمبـاشِر في أبـعـاد الإنسـان. النحـن أمـام الإنسـان بل في داخـلـه، نسـتبطن ذاته لنمسك بـجذور كينونته العفويّة الحرّة الغائرة إلى حدّ اللانهاية، قبل أن تجرفها سيول
 الفكر على مشاكله||(12. إذاً وضـُ الواقُ الإنسانيّ عند جانكلفيتشُ هو وضـعُ الواقع
 "أليس التآلف هو الحلّ للتناقض أكثر ممّا هو تآلف غير عقلانيّ له، أفليس هذا تعريفاً للائتلاف الذي يوفّق بين الفضائل المتناقضة على حدّ تعبير أفالطون، أفليسَ هو أيضاً
 طريق الحياة نحو هذه الفرادة. وبفضل هـذه الإعادة، قد نصبح قادرين على أن نوفّق بين توقنا إلى الجديد المتمثّل بالمحطّة الإستطيقيّة، ورغبتنا في الانستمراريّة المتّمثّلة بالمحطّة الإطيقيّة. إذاً ثمّة صدى وجوديّ الِّي وموسيقيّ يجيب الواحد فيه على الآخر (14)، هـفه موضوع الغبطة التي يتّحد فيها الإنسان مع الو جود ليصل إلى الفضيلة، وهذا سعي كلّ إنسـان يبحث عـن الفضيلة لكي يتوصّل إلى الخير من أجل ذاته ومن أجل غيره(15). الاتّفاق مع الغير هو جزء لا يتجزّأ من عمليّة تحقيق السعادة. وهـذا هو واقع الواقعيّة الجماليّة وواقع الواقعيّة الأخلاقيّة اللذان يُعلّمان الإنسان أن ينظر إلى اختى الِّلاف البشريّة بالطريقة التي يُنظَر فيها إلى النوطات الـو الموسيقيّة، إذ اإنّ كلّ نوطة موسيقيّة

 عند جانكلفيتش التـي تكمن في ٪الأنـا ـ الأنـت، والأنـت ـ الأبـديّ")"(16)، وفـي اتّحـاد الواحد في الكلّ والكلّ في الواحد (أفلوطين). يرى المتأمّل في هذا الو جود كلّ شيء فيه يحيا ويعمل لغيره. وكلّما نجح الإنسان في تحرير نفسه من سـجن التمركز الذاتيّ ، تزايد انخراطه في الواقع، واقـع الآخر الـذي من خلاله يعرف وجودده. هنا يعني على

حدّ قول غابريل مارسيل أنّ وجود الذات لا ينكشف إلّا في إطار من التواصل الحيّ


 التساؤل والحيرة هو السؤال التالي كيف يمكن إحاطة الإنسان بحقيقة نفسه أو حقيقة
 وكيف يتكلم عليه وكأنّه شيء متأخرّ، وهو الحاضر المُعلّق في كلّ مكان وحضوره مسبوق؟



 عن النّسق الإلهي الذي يتجتّد في صفات لامتناهية
 يترتّب عن حضور الإنسان في هذا الوجود إضافة شيء على المطلق على على حـلّ قول ديكـارت. فما الشـيء الـذي أضـنـاه وجـود الإنسـان وأضـافه على هــلىا الـُمُطلق عند جانكلفيتش؟

إنَ الإنسان في نظر جانكلفيتش هو الكائن الإشكاليت المنفتح على اللامتناهي. فهو


 يرى جانكلفيتش أن (الإنسان عمارة فنّ التعبير عن التاريخ، وثمرة النسب التي تتولّد من


 جانكلُفيتش هو وريثٌ لطبيعتين. الطبيعةً الأولى هي الطبيعة النورانيّة الداخليّة القابعة في

Ibid,. p. 112.
Basset [et al.], Écrit pour Vladimir Jankélévitch, pp. 37 and 184.

عمقه، والمتمثّلة بالنعع الذي لا ينضب، وقد يتمثّل دور النبع بسكب النّّم التي تمنحنا
 هي الطبيعة المرتبطة بعرضيتة الوجود، أو بالظروف الاجتماعيّة التي تقرأ الإنسان وتسطّره وتجعله يتضامن مع الحياة أو الوجود(19).
قد نفهم أحياناً هذا التضامن والاستسلام وكأنه إمضاء لمحدوديّة الإنسان. وقد شبّه جانكلفيتش هذه المحدوودية عند الإنسان بحجر الرّحى المثئقوب بتجويفا
 لبعض المثيرات، وقد تؤدّي إلى انجراف الإنسان وراء النزوات والإغراءات التي نتجاهل


 الواضحة. وهو الحامل أيضاً لـعلامات الشموليّة المُطلقة التي لا تفرض أيّة سلطة وأليّ اليّ حكم، بل على العكس من ذلك فكلّ المواهب هي تجلّيات روحيّة تجعل الإنسان يحقّق
 يتصوّر اللاموجود. لكن ما هذا اللاموجود الموجود الذي يتّكئ عليه جانكلفيتش ليفهـم الوجود؟؟

يتضمّن الصراع على الوجود وما هو أبعد منه أبعاداً كيانتّة تستنهض قوى لسبر الأعماق




 سرّ فعل التحوّل العجائبيّ (Transsubstantiation) . لكن ما هو الجوهر الجور الأنطولوجيّ لهنهـ الزمانيّة الممتدّة على نحو وجوديّ العّ؟

Jankélévitch, Les Vertus et l'amour: p. 34.

إنّ جانكلفيتش هو من الفلاسفة والفنّانين الذين تغنوّا بسرّ الزمن وقد


 وجانكافيتش وهايدغر) . أو إلى الأخذ في نظريّة أينشتاين، أو في فيزياء نيونيوتن بوصفه


 ماهيّة الزمن إلى إيقاع الوعي الوجوديّ الأسرع من إيقاع الزمن الإنسانيّ، وإلى الختلل في





 النفسيّ في رأي جانكالفتش، كما في رأي باسكال وأوغسطين، يمثّل حياة الوعي وحيّا وحقيقة


 مع إيقاعه الزمنيّ ليعود إليه بفعل الذكرى والنوستالجيا والجمال، وذلك بـلك بقوله: العندما

 الوقت وإحساسه، وهو متأتّرٌ فيه وبه من دون معرفته. هذه ها الزمانيّة المُتغيّيرة المعالم

Mathieu Girard, «La Fonction de la temporalité dans la conscience morale chez Jankélévitch,» (21) (Thèse de doctorat, 2010-2011), p. 1.
Augustin, Les Confessions, Livre onzième, chap, XIV.
انظر أيضأ: . Vladimir Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien (Paris: PUF, 1981), t. I, p. 124 Ibid., t. 1., p. 143.
Vladimir Jankélévitch, L'Aventure, l'enmui, le sérieux (Paris: Aubier-Montaigne, 1976), pp. 108- (24) 109.

لا تستطيع أن تحدّد الفكرا،. وهذه أيضاً ("حال الموسيقيت البارع عندما نسأله عن سرّ

 العلاقات المتفاعلة في حركيّة أزمنتها. تنطبق المقولة ذاتها التها على إنسان الأنحـلاق الذائع




 الشُيء إلى شيء آخر مختلفِ عنهـ

ومن ثّمّ، فالزمانتّة هي قوام كينونة الكائن، واستشراف معنى الكينونة لا يمكن أن يتمَ











 الإنسان وملكات تنكيره. وعندها يستطيع أن يحقّق ذاته ويفتّل إمكانياته. ذلكَ بألنّ هذا التفلّت من تحديد الماهيّة هو مصدر لحريّة الإنسان. وهذه الحريّة هي ماميّة الزمانـان.
(27) (27) مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ترجمة فتحي المسـكيني (بيروت: دار الكتاب الجّيد المتّتحدة، 2012)؛

والإنسان بما اتّه رغبة واعية، فإنّ الزمان هو عطاء الرغبة، وتوالي الرغبات هو أساس تحقّق


 (Avènement d’avenir) الرّحال إلآلا في المُحال؟؟

$$
4 \text { ـ سياحة الزمن في الصير }
$$

يرى جانكلفيتش، وهو فيلسوف الحدث والصير وليرير، أنّ الالصيرَ هو العمود الفقريّ
 الآخر بهدف اقتناص فرص الحبّ والجمال والمعرنة والأخلاق . تنطلت هذه المغانمامرة من






 والسيرورة حركة سير الزمن، والصيرورة هي ما انتهت إليه هذه الكينيونة. الا لا نفكّر في


 يخضع نها ثم يتتهي ليدخل في صيرورة أخرى. جـتـد جانكالفيتش الفكرة البرغ انـونينّة، أي فكرة الكون والكائن المتمثمّلة بالصير، وفكرة الجوهر المتمديّلة بالارتقاء من طريق

Alexis Philonenko, Jankélévitch: Un système de l'éthique concrète (Paris: Sandre, 2011), p. 474. (29) Jankélévitch, Les Vertus et l'amour; p. 106.
«L'homme est je ne sais quoi de presque inexistant et d'équivoque qui n'est pas seulement dans (31) le devenir, mais qui est lui-même un devenir incarné, qui est tout entier durée, qui est une temporalité ambulante. Ni il n'est, ni il n'est pas, donc il devient [...], il n'est pas ce qu'il est, et il est ce qu'il n'est pas, n'est plus et il n'est pas encore, car le même devient toujours autre par altération continuée.» (Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson (Paris: PUF, 1959), pp. 36-37).

الآخر. وهذا الاتصال بين الأنا والأنت يمكن أن يرتقي فيصبح تواصلاٌ مع المُطلق أي
 المستقبل، واضطراب الحاضر؟

 ما toujours encore)








 في الآنتّة وتحتويه بماضيه وحاضره ومستتبله.

## ثانياً: مفاهيم المعرفة

ما المعيار الذي اختاره جانكلفيتش للتعرّف إلى حقيقة الجمال في الأخـلاق، وهل يمكن تبّي أنوارٍ معرفيّة كالجهل في المعرفة والحدس وسرَ اللحظة لتوظيفها في خدمة الجمال والأخلاق؟

## 1 ـ الجهل الحكيم وعي المعرنة

دخل جانكالفتش إلى دار المعرفة من باب الإعجاب والطاعة الطّه، بمعنى آخر من خلال تجاوز موقعيّة الذات واصطفائها. وها هوذا يُمرّح: ايتمثّلُ الإعجاب بخضوع العقل

Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien, t. I, p. 36.
Vladimir Jankélévitch, L'alternative (Paris: Alcan, 1963), p. 51.
(34) التفردّديّة هي ما به يتشخَص الكائن ويتعيّن وجوده في الزمان والمكان.

Jankèlévitch, La Musique et l'ineffable. pp. 186-187.

وانحنائه أمام عظمة الخالق وخلقه، كما تتمشّل الطاعة بامتثال مجانيّة الطبيعة ولُغزها)|(36). وفي قلب هـذه المـجّانيّة يُعانق نظرنا الو جـود، ويلقى العناق ترحـاباً في فُرجٍ تمتّدّ من

 الخامد، ومفتاح الحقيقة الذي يُدخلنا إلى جوهر الفهم. والسؤال الذي نطرحه هنا: كيف يُفهم الجمال مُقترناً بالأخلاق؟؟

يعني الفهـم عنـد جانكلفيتش الإعـادة مـن جـيـلـ والإعـادة هي فعل بـدايـة تتجدّد باستمرار، وهنا يكمن سرّ فعل الخلق (38) أن نفهم فهذا يعني أن نبتكر وأن نُزيل تعدّديّة
 فهنا تكمن مُعضِلة الخِخيار بين من يفهم ويجهل الفعل، ومن يجهل الماهيّة ويعيش الفعلـ. من هنا تنشأ عمليّة المعرفة. وبالنظر إلى تعثّر عمليّة الفهـم، فقد لـجأ جانكلفيتش إلى ولى الجهل الحكيم (Docte Ignorance). هذا يعني أنه من الممكن معرفة الكثير من الأشياء، ذلك بأن نُفرغ ذواتنا من المعرفة من أجل إيجاد نقاوة في الرؤية. ولاعتبار في ذلك أنّ "امن يلّعي المعرفة لا يعرف شيئاً، والذي لا يلّعي المعرفة يعرف. لهذا السبب، فأفضل طريقة ولئ للتخخلّص من هذا الإرباك اللجوء إلى صورة التدبير في لوح التورية التي تعني الكثير في قول القليل بـخلاف عمليّة التعظيم (Emphase) التي تعني القليل من خلال قول الكثير)|"(139 ". إضافة إلى ذلك لـجأ جانكلفيتش إلى الـمُـواراة (Escamotage) التـي تلهو مـع السجع
 ويُريح الأذن كما تستأنس إلى التوافق الذي يحصل من دون تكلّف. هذا مـا أطلق عليه المؤلّف الموسيقيَ ليزت تسمية (احياء العاطفة)، من هنا ولادة الشكل الانطباعيّ.

رأى جانكلفيتش أنّ التعريف عن الجمال يتطلّب نصف معرفة (Demi-gnose) عرفانيّة
 عمليّة السرّ لأنها تليق بتعريف العمل الفني. وهو رأى، على غرار باسكال، أن پالقدرات

Vladimir Jankélévitch, La Philosophie première (Paris: PUF, 1986), pp. 143-144.
Pierre Tortignon, «Le Simple,» dans: Basset [et al.], Écrit pour Vladimir Jankélévitch, p. 187.
Jankélévitch, La Philosophie première, p. 166.
Vladimir Jankélévitch, L'ironie (Paris: Flammarion, 2005), p. 87.
«Je devine le que (oti) sans savoir le quoi (ti), j’ai l'intention de quod, mais j'ignore le quid, (40) c'est à dire «savoir». Le quod est de ne rien savoir, savoir du vide ou savoir ce qu'on ne sait pas, savoir en ignorant: Car l'ipséité est toute contraire d'une (res scibilis) c. à. d d'une chose qui peut être sue.» (Jankélévitch, La Philosophie première, pp. 144-149).

التصوّريّة للفراغ"، قادرة على تصوّر مبادئ يغذّيها النور الحقيقيّ، فتحلّل وتبرهن لكتّيا



 جانكلفيتش، على غرار الفيلسوف الروسيّ بردييف (Berdiaev)، ثلاث مراحل التيل لتكوّن



 هذه الحالات هي حالات ممائلة للمحطّات الأربع التي تسلكها الأوديسة الأنخاقِّة عند
 والأخلاقيَ، فالوعي هو طريق من طرق الكينونة، وباب لدنونول الإنسان إلى الوجود. فلنبيّن كيف وظّف جانكالفيتش دور هذا الوعي؟

2 ـ الوعي وضمير السؤال عن الشعور











Jankèlévitch, La Philosophie première, p. 180.
Montmollin, La Philosophie de Jankélévitch, p. 194.

$$
\begin{equation*}
\text { (43) لطيف زيتوني، معجم المصطلحات (بيروت: دار النهار للنسُر، 2002)، ص } 66 . \tag{41}
\end{equation*}
$$

تتطلّب التركيز والتذكير، كما يصوّره كحالة إحساس أوليّة للفكر، كونها حدسيّة؛ والمستوى

 أفعاله أو تجاه أفعال غيره. وانطلاقأ من هذا التصنيف الدلاليّ يمكن أن نترجم إنكاليّلية الوعي عند جانكلفيتش من خلال الأسئلة التالية: كيف ينفتح الوعي الإستطيقيّ والإطيقيّ على العالم وعلى الآخرين؟ وكيف تتمثّل الذات نفسها؟
 يتسنّى لها رؤية الأبعاد. وهذا الوعي هو وعي لمعرفة الميا الماقبل والمابعد؛ الماقبل أي وعي الانتباه، والمابعد أي وعي الانتظار . فوعي الإنسان هو وعي وعي في الزمن ووعيٌ في في الحركة



 المنفرد إلى قسمين||(44).

لا شك في أنّ الوعي عند جانكلفيتش هو مونولوج مربك؛ وها هو هوذا يُصرّح: (مماذا نسمّي هذا الثنائيّ الذي يرافقني ويتبعني أو الذي يسبقني ويتركني، وما سرّ هذا الْيّا المتعدّد









يتبيّن لنا أنَ جانكالفيتش يؤمن بِّقة الوعي الأخلاقيتّه، ويرى أنّ للعدالة والفضيلة مبدأ




 ويصبح وجوده وجوداً جديراً بمنح روح الفيلسوف والفنّان الموجود في داخيل اليا الإنسان
 نستشفَه من خلال الأشياء التي تصبح حوامل لقوى سريّة وروحتّة، لكتنّها تُحدث





 فيضاً من الحياة؟

أ الحدس




 بتعاطفب واستئناس كما يدخل المستقبل من غير استدلالٍ مبـاشـر||(52). وقد عَدّه

Vladimir Jankélévitch, L'odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling (48) (Paris: L'Harmattan, 2005), pp. 65 et 67.
Vladimir Jankélévitch, Le je ne sais quoi et le Presque rien (Paris: Seuil, 1980) t. II, p. 105.
Gaston Bachelard, La Poétique de l'espace (Paris: PUF, 1975), p. 7.
Daniel Moreau, La Question du rapport à autrui dans la philosophie de Jankélévitch (Paris: Les (51) Presses de l'Université Laval, 2009), p. 44.
Jankėlévitch, La Philosophie première, pp. 75, 114 et 161.




 يلمّ شملها الحدس ويوحّدها كما يتوحّد المعنى الموسيقيّ الملموس الذي يلكي تكمن فيه معانٍ متعدَّدة.
وقد تُطلّ نافذة الحدس عند جانكلفيتش على البساطة، كما هي الحال عند الشالـد الشاعر
 يجد البساطة في تحليل البراهين ونزع التعقيدات. ذلك بأنّ اللحظة الحدسيّة تتجاور



 كما يصوّر لنا إعادة خلق للخلق (Itération Créatrice). وكذلك (يقتصر الحدس على الـنى المُطابةة بين الفعل والعمليّة الربانيّة حيث تبدأ ولادة هذا الفعل و وقد تُتّخذ هذه العمليّة مكاناً لها مسوّراً كمكان الصـلاة، حيث تستسلم فيه كلّ طرائق الفكر إلى نـو نوع من
 التصوفية التي يُعبرّ عنها بأعين النفس. وعليه، فلنتحدّث الآن عن مادّة هذا الحـدس وآليته المستودعة فيه.
ب ـ اللحظة: سحرها الرائي لسرّها

 دينامتتها في الزمن العموديّ للَحظة. وهذا الحدث هو عبارة عن نقطة التحوّل التي يقيم

Montmollin, La Philosophie de Jankélévitch. p. 11.
Moreau, La Question du rapport à aurrui dans la philosophie de Jankélévitch, p. 61.
Jankélévitch, La Philosophie première, pp. 160-161.
Montmollin. La Philosophie de Jankélévitch, p. 170.
 ولا يدعنا في مكان، بل يضعنا في عدم استقرار المواجهة القائمة بين الكشف الخان الخاضع









الوهب الإلميّ الذي لا يتعلّق بالزمن،|(59).

يمكننا أيضاً أن نُطلق على فوريّة اللحظة تسمية السرّ الحجيب الذي يتضمّن المتنى




 يستطيع سرّ هذه اللحظة أن يستردَّ لحظة اندهاشه؟
يرى جانكلفيتش أنّ الإنسان هو ملاك اللحظة الذي يكتفي بنصف ملائكيتّه المتّكئة
 (semelfactivité)
 الصعوبة التي تواجهها كلّ فلسفة أخلاقيّة عندما تريد أن تموضع اللحظة الحاسِيمة لهـهِ

Jankélévitch, La Philosophie première, pp. 74-75.
Ibid., p. 209.
Montmollin, La Philosophie de Jankelévitch. p. 161.
Vladimir Jankélévitch, Le Sérieux de l'intention (Paris: Flammarion, 1983), p. 31.
Ibid., p. 37.

القفزة النوعيّة. وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة إلى الفلسفة الجماليّة. فكيف يستطلع الخيال ولالِ جمالاته في منطقة الانفعالات الحادّة حيث يتناظر فيها الإبداع والاتّباع والإيداع؟ جعل جانكلفيتش إنسـان الأخـلاق الشـرارة الذائبة التي تـذوب لكي يصبح هو ذاتـن







 الفضيلة، وهـنا هو المنحى الإطيقيَ لاستمراريّة الفضيلة مقـارنة بالتقاطع الإستطيقيَ (الذي يشغله الخمود، لأنّ الشرارة وحدها لا تكفي لتنوير المستقبل. وكذلك الفضيلة هي التي تصنع فرصة المحبّة التي تتطلّب التضحية في كلَ لحظة.

الموسيقى هي فوريّة أيضاً، لأنّ لحظة سماعها تنقضي مع سرّ خالقها وخلقها.

 اللحظة ديالكتيكبّة الفرح والحزن أو علاقة ضدّين تنبيق منهما اللحظة الجما الجماليّة. وكذلك



 وذلك مـن أجـل رؤيـة الجممال في كلّ شيء في الكـون (pancalisme) (64) مـن خلال الموسيقى؟

Jankélévitch, Les Vertus et l'amour; p. 15.
Jankélévitch, La Mort, p. 233.

$$
\begin{aligned}
& \text { مذهب فلسفيّ يحمل اسمها. وهذا المذهب الفلسغيَ الجماليّ يرى أنّ كلّ القيم تتعلّق بالجمدال أو الكميل. }
\end{aligned}
$$

## ثالثاً: مفاهيم الأخلاق

## 1 ـ معنى الأخلاق من حيث الدلالة اللغويّة

تشتق كلمة أخلاق (Morale) من اللغة اللاتينيّة (Moralis ou Moralitas) وتعني الشِيَم أو الطِباع أو الآدابِ كما تعني مجمموعة من القواعد المتعلقّة بعلم الخير أو الشرّ، أو بعلم مبادئ الفعل الإنسانيت الخاضع لعلم آداب الواجب (Déontologie) الذي يطرح الواجبات




 الفلسفيّ، العلم وموضوعه الحكم التقويميّ القائم على التمييز بين الخير والشُرّ، الذي
 (Ethnographie)، العلم اللذي يبحث في خصائص الشعوب وأجناسها. أما المفهوم




 الفعل المُترجِج لهذه الطباع.

## 2 ـ معنى الأخلاق من حيث لغة الاصطلاح

لا يوجد من بين كائنات هذا العالم ما يمائل تطلّعَات الإنسان الانِّ وقيمه ومراميه. وقد تترتب على هذه المُسَلَّمة الأخلاقيّة حقائق ثلاث: الحقيقة الأولى التي تعترف بأنَّ الذات
(68) هجد الندين أبو طاهر هحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المححط، ص 881، وأبو الفضل جمال

$$
\text { الدين دحمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب (بيروت: دار صادر، [د. ت.])، ج 10، ص } 86 .
$$

الإنسانيّة ذات طبيعة أخلاقيّة. والحقيقة الثانية التي تُظهر أنّ الإنسان مكوّن من مراتب متعلّدة تتفاوت درجاتها بحسب الأشـخاص. أمّا الحقيقة الثالثة فترى أنّ هويّة الإنـيّ الإنسان ليست ثابتة، ويجوز أن يكون الفرد الواحد في طورٍ من أطوار حياته إنساناً أقلّ أو أكثر منه
 الأفعال بسهولة من دون حاجة إلى فكر ورويّة، فإذا كانِان الصانيا
 يكون علم الأخلاق في اصطلاح العلماء كما يُعرّفه الغزالي عبالي الِّارة عن هيئة في النفس تصدر عنها الأفعال بعفويّة. ونلاحظ أنّ سلوك الإنسان موان موافق لما هو هو مستقرّ في نفسه من


 عمليّ تطبيقيّ يترجم حقيقة النّيّه، ولكن كيف يمكن الاطمئنان إلى صحّة أحكام القّ القواعد


الأخلاق مُطلقة أم نسبيّة؟





 الإيثار (Altruisme)(73)، ذلك بأنّ حياة الفرد تغيض على الغير وتجود بما لديها لألـيها، كون
 والواجب هو فيضٌ من الحياة يُطلب أن يتحقِّق، وفي الاستطاعة واجبب: (أستطيع، إذاً

$$
\begin{aligned}
& \text { (69) علي بن محملد الحرجاني، كتابب التعريفات (بيروت: مكتبة لنبان، 1990)، ص } 106 \\
& \text { (70) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، الإحياء، ج 3، ص } 57 .
\end{aligned}
$$

(71) ملكة جمع ملكات، وهي تعني صفة راسخة في النفس، أو استعدادٌ عتلٍِّ خاص لتناول أعمال معيتّة بحذقٍ ومهارة. انظر : الجرجاني، المصدر نغسه، ص 348.
Jankélévitch, La Philosophie première, p. 2.
(73) الإيثار من مصدر آثر، أي نضّل راحة الآخرين على راحة النات، وهو عبارة عن العطاء من دون مقابل، وعن الحبَ النطريَ الذي يُثمر التضحية.

يجب علي")|(7). وليس (ا|لواجب في الاستطاعة)| على غرار المفهوم عند كانط الذي يرى أنّ ما يميّز فكرة الواجب هو مبدأ الإلزام. لذلك تُستمدّ مبادئ الأخلاق عند الاند جانكلفيتش من التجربة، وهو يرى أنّ (احركة المحتّة هي هجمة القلب القادر أن ينقلنا إلى الما لانهاية،




 الأخلاقيةّ(76) وهذا التحليل يلقى صدى عند الفيلسوف غويو؛ ولبيان فكرته نستشهي بقوله








 تناولها في معظم كتبه، وهي الخير والفضيلة والحبّ.

أ ـ حِكامةُ الخير أو الجيّد
يرى الكثير من الفلاسفة، ومنهم أفلاطون وسقراط وجانكلفيتش، أنّ فكرة الخير تتماهى مع فكرة الإله السامي (78). فالصورة المثاليّة لفعل الخير تمثّل القاعدة الأرفع منزلة

Jean-Marie Guyau, Esquisse d'une morale sans obligation, ni sanction (Paris: Payot, 2012),
p. 248.

Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale, pp. 57 et 150-151.
Philonenko, Jankélévitch: Un système de l'èthique concrète, p. 708.
Guyau, Esquisse d'une morale sans obligation, ni sanction, p. 2.
Emile Chambry, Le Théetète, éd. la bibliothèque éléctronique du Québec, coll. Philosophie; (78)
vol. 9 (Paris: Flammarion, 1991), p. 39.

في الوجود، والجيّد هو مطلقُ السعادة التي تُرسَم صورته في الأحوال والأفعال(19). صرّح












 على على قول هيغل. فالأخلاق يمكنها أن تكون فرديّة وفي هذه
 المجتمع من هنا انتماؤوا إلى الحق العام تابعاً لآليّات الحوكمة الجّيّدة (Bonne Gouvernance) التي تنبني على أركان الديان الديمقراطيّة
 يتحقّق من طريق الفضائل. فما هي إذن هذه الفضائل التي تشكّل مركز الثقل في فلسفته
«Le bien est ce qui est bon pour l'être singulier dans lequel il se trouve immergé, il doit se (79) singulariser pour entrer dans l'appartenance de celui-ci, le bien ne se particularise dans la mesure où il qualifie telle action de cet être singulier, mais aussi dans la mesure où il qualifie telle action de cet être singulier, dans le premier cas, il serait un état, dans le second, il est un agir, et ce qui accuse sa particularisation. Aux jeux olympiques ce ne sont pas les plus beaux qui sont couronnés mais les combattants, car c'est parmi eux que se trouvent les vainqueurs.» (Gilbert Romeyer Dherby, Le Bien et I'universel selon Aristote (Bordeaux: Université de Bordeaux III, 1973) p. 194).
Sohie Druffin-Bricca et Laurence-Caroline Henry, Introduction générale au droit (Paris: Gualino, (80) 2013), pp. 8-10.

تعني كلمة فضيلة (Vertu) المشُتقّة من اللغة اللاتينية (Virtus) الشُجاعة والتفوّق الأخلاقيّ. كما تعني العلم بالخير والعمل به (أفلاطون). وهي الاستعداد للقيام بالأفعال

 الإرادة العمل بمتصضى القانون الأنالاقيَ المطابق لأحكا أو خوف من عقاب. وهو يرى أنّ الفضيلة هي المبدأ الداخليّي للأفعال التي يحقّق بها
الإنسان كماله الذاتيّ وسعادته.

أمَا جانكلفيتش فيضع الفضيلة في نطاق القيم المُطلفة ويرى أنّ اككلّ فضيلة
 نوعين، فمنها ما ينسلك ضمن إطار النضائل النافذة أو القويّة، ومنها ما يندري
 التي لا يستطيع الإنسان أن يملكها، بل يحاول أن يلا يلامسها لأنّ ظهوروها مختانٍ


 لتحديدها؟

## معيّة النضيلة للعلم أم للالتماع اليُلهِم؟

 فلسفة جانكلفيتش خصوصاً. لكتنتي لا أريد النوص في جزئِيّات هذه الإشكاليّة. يرى



 العجز وافتراش الفراغ وإغناء الوقت، وذلك بتعرية طبع الطبيعة الغريبة عن الأنخاق، لأنّ

Jankélévitch, Les Vertus et l'amour: p. 89.
Ibid., p. 90.
Philonenko, Jankélèvitch: Un système de l'èthique concrète, p. 170.

الطبع هو الصفحة البيضاء أو اللوح المصقول (Table Rase) حيث نسجّل عليه ما نريد. أمّا بالنسبة إلى الفرضيّة الثانية فتتلخّص في هذه الكلمات الثّلات: ا(الفضيلة هي علم". وهذا يعني أنّ (الفضيلة مسألة تعليميّة، وبالمعرفة يُغني المتفائل خُلوّه الأنخلاقيّ، وهذه
 الجهل الحكيم، "وعلم الجهل يعني الوعي وهو لا يتطلّب نتيجةً لفعل الفعل ولا يلا يُجيب
 العلم.

إنّ الفضيلة تتطلّب جدَّيّة الحكمة وتفعيل الذكاء، وهي سلبيّة وإيجابيّة تتشاركك مـ مع

 وتُختبَر سرّياً في الصير وتفرض مواقف متغيّرة باستمرار (84) . كما تتمتّع بحسِّ إيثاريٍ وهبيّ (Sens Oblatif)؛ وقد تتحوّل إلى فضيلة مغارقة. حارب جانكلفيتش النزعات
 وتتـذرّع بالإفراط الحادّ في طرح المـوضـوعات. ومـن فرط المـغالاة تقع في مصيدة الحقيقة؛ ف (افالصفائيّ هو ذلك السفسطائيّ والوغد البائس، وهو الهادم للحقيقة، لأنّ في طلبه للمستحيل يستسلم للكذب". وقد عارض جانكلفيتش النزعة الحقائقيّة المُطلقة (Vérisme)





 بالإطالة الافتراضيّة للشيء (Prolongation Hypothétique)، وكذلك لأنّ ما من وصفة للارتجال ولكن هناك وصفات متعدّدة للتعبير المُطنب)|(85). فالحبّ هو العاطفة التي

تترجم روحَ وحي الفضيلة لأنته هو الحامل لعدّة لغاتٍ؛ بمعنى آخر، هو هبة اللغات ونبع كلّ الفضائل (86)، وقد أثرى فلسفة جانكلفيتش ولكن كيف يعرّفه؟
ج ـ الحبّ

 أن يكون لكلّ شيء تعريفه، ربما هنا تعريفٌ عن العجز في عجز التعريف عنه، وذلك







 يحملنا جميل الحّبّ عند جانكلفيتش المُهِّد بخطر الموت الذّي يوت يوصل الميتافيزيقا بالأخلاق والأخلاق بالجمال؟

إنّ ساعة الموت عند جانكلفيتش هي ساعة الحبّ الخالي من الطلب، وهي مرحلة




Jean Delvolve, L'organisation de la conscience morale (Paris: Alcan, 2013), p. 27.
(86)

Daniel Moreau, La Question du rapport à autrui dans la philosophie de Jankélévitch, p. 148.
«On a objecté à l'intellectualisme la débilité de la raison face à la puissance des passions. C'est (88) oublier que leur force procède d'un jugement implicite, c'est le cas de l'amour; Il n'est irrésistible que dans la mesure où son objet parait irrécusable.» (Henri Bergson, Les Deux sources de la morale et de la religion (1932), p. 88).

Alvaro Lorente Perinan, «Le Corps et l'être ou ontopathie: L'espace potentiel de l'esse in via,» (89) dans: Basset [et al.], Écrit pour Vladimir Jankélévitch. pp. 161 et 167.
Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale, pp. 61-69.
Jankelevitch, Les Vertus et l'amour, pp. 52 et 59.

وتعيش روح المحبّ في جسم من تحبّ لتعانق المُطلق، فغاية الحبّ عند جانكلفيتش ("جوهر المحبوب" (L’ipsété de L’aimé)؛ (أفليس الموت هو أن يفنى فينا الشيء عن الشئ طريق انتقاله؟ فهذه حال الموسيقى وطريقتها في ما(مسة الملامس لإخراج النَّغَم|(92) هذا مذا التأرجح النغميّ هو كالتعاقب بين قطبَي الحبّ عند جانكلفيتش. وإذا كان الحـبّ عند سقراط هو عمليّة ولادة أو خلق في الجمال، فهِه الرغبة في في الولوالوادة التي يمتلكها البشر

 الحديث عن ذلك في القسم الثالث. فالإطيقا لا تقف عند حدود الواجب بلـ بل تتجاوز ما ما يجب على الذات أن تفعل إلى ما يليق بالذات أن تكون. من هنا سُمّميت الأخحلاق عند جانكلفيتش أخلاق الحبّ والجمال. فلنبيّن هذا الجمال.

## رابعاً: مفهوم الجمال

إنّ (الجمال هو كمال أجزاء الشيء الذي به قوامه يُعَد جمالاُ وما به نقص عن أجزاء أو
 فلهذا يُمكن أن يُسمّى (فلسفة الفن الجميل").

تعتمد فلسفة الجمال على مشروع تأسيس أحكام القيم التي تميّز بين الجميل والقبيح،
 الاحتمالات في تحديد ماهيتّه تبقى مشرّعة نظرأ إلى اختلاف طرائق الئق الثفكير فيها. وهذا




 يضيف علم الجمال إلى الفلسفة الكثير وذلك بفعل فنّ التأمّل. لكن هل تخدم الفلسفة
«Le philosophe- musicien parle ici en pianiste, l'impact fugitive, instantané, discontinue, durative (92) de la vibration, l'amour pur est la note piquée, sa résonnance est la charité au sein d'une existence dans l'intermédiarité l'amphibie et l'intervalle. La valorisation de l'instant ne vise pas à déprécier L'intervalle, le premier meurt en donnant vie au second». (Ibid., pp. 238-239).

$$
\text { (93) يوسف كرم، العقل والوجود (الثاهرة: دار المعارف، 1956)، صـ } 183 .
$$

الـجمال؟ فقيمة الفـنّ تكمن خـارج الـذات الـمدركة؛ ونظراً إلـى عـدم ثُبات المواقف


 في شأن ماهيّة الجمال.

## 1 ـ نظرة الفلاسفة إلى الجمال

مـوضوع الـجمال مـطروق منـذ أفـلاطـون، لكـنّ الـفيلسوف الألمـانـيَّ باومـغارتن





 أخرى. هذا التوفيق اتّخذ أيضاً منحى توسيع الفلسفة بفضل علم الجمال.
 بطبعه، بل يتوقّف الأمر على الظروف، وعلى مستوى الثقافة والأخلاقِ ور وأى هيرقليطس

 الجمال للأخلاق، وبحثث في شروط حلوله في الـخطابة والشُعر . وبحث سـر سقراط في

 والأفراد، وهو إشراق صورة في أجزاء ماديّة متناسبة(95) ويعد أفلاطون الموا المؤسّس الحقيقيَ

 يكون انعكاسأ لصورة المعقول أو لصورة الفكرة في المادّة، كما يمكن أن يكون كصورة

Alexander G. Baumgarten, Esthétique, trad. J-Y. Pranchère (Paris: L'Herne, 1988), vol. 1, p. 121. (94) (95) أبو علي الحسين بن سينا، النجاة: وهو في الحكمة المنطقية والطبيعية والاللية، ط 2 (القاهرة: محبي

$$
\text { الدين صبري الكردي، 1938)، ج 2، ص } 147 .
$$

الموجود أو الحق أو الخير. فالجميل ليس هو البارع ولا النافع بل هو التساؤل الذي يُلامس الأخلاق والسياسة. أتا أرسطو فآثر الفصل بين الخير والجميل، واقتصر الجميل
 الفنون والآداب بمعزل عن الأخلاق وجعل معيار الجمال في التمائل والانسجام التا وعلى العكس، أظهر الرواقيتون الجانب العقليَ من الجميل وربطوا بين الـجانب الأخحلاقيَ والجانب الجماليَ. وأمّا أفلوطين فقد جعل موضوع الجميل محووراً كتأمّاته الفلسفيّة(96). وأكّد أوغسطين وبونافتورا أنّ جوهر الجمال يقوم على الوحدة في المختلف: الالجمال هو توافق المـختلف". واهتمّ ديكارت بالجانب الحسّي والعقليّ من الجـمـال. وأصرّ لايبنيز على أن يكون الجمال مبدأ أجمل الترابط ووحدة المتعدّد المنظّمة تنظيماً مُحكماً


 (الأب أندريه)، والقوّة المتمثّلة بالإرادة (شوبنهاور )، والصورة المجسّدة لصورة الكائني،
 مبادئ الحساسيّة القبليّة الذي يتناول دراسة المشاعر وحكم الذوق الخالي من المنفعة (كانط). وعند جانكلفيتش يقتصر موضوع الجمال على موضوع الموسيقى وقد تحدّث بالفلسفة عن الموسيقى، كما تحدّث عن الموسيقى بالفلسفة، مع أنّ عالم الموسيقى يختلف عن عالم الفلسفة، وممّا يستدلّ على ذلك قوله: ا(إنّ الفيلسوف الـذي يُمعن

 عن نظرة الموسيقيّ، لأنّ عالمه نقيض كلّ نمطُ متّسق، ولأنّ الموسيقى تتجاهل الهِموم لاأنّها خاضععة لثنائيّة المعنى واللامعنى فلا تملك أفكاراً للتوفيق فيما بينهاهِ( (97)، بمعنى آخر، إنّ أفكارها تنبّق من اضطراب الأفكار فيها. وما دام الموسيقيّ يُعيد خلق العالم من جديد، فقد هدم جانكلفيتش بعضاً من الأوهام التي تتسلّل إلى الموسيقى، لأنّه رأى (أنّ الموسيقى هي ضحيّة كاللغة غير أنّها لا تنتج أقوالاً، ولا تعبّر عن أفكار، وليست حاملة

لمعانٍ)(99). ولكن كيف يصون الرنين الموسيقيَ الحرّ نبرات القول لاستقبال المقدّس في الفن؟

$$
2 \text { ـ السعادة في قدسيّة الجمال }
$$


 تصاغ من الرموز والدلالات ويمكن تسميتها بصيغة النتّة السعيدة. واستصحاب هذه النيّة
 شيئين: استصحاب ذكرها المكاني في القلب، واستصحاب حكمها الزمانيّ في الفعل. فالموسيقى الفارغة من كلّ إرادة، التي تقتصر على التعاقب المتقلَّب للمشاعر الصوتيّة،
 النماذج المتغيّية (Kaléidoscopie)، تبقى هامشيّة ولا تُظهر سمات الفن الضروريّة. هذا ها
 الموسيقيّ، وهذا ما ندعوه بإستطيقا الاستقبال، لكنّ مراسم هذا الاستقبال عليها أن توفّق


 السعادة تتتصر على تغييب السبب، فهذا يعود إلى أنّ الأسباب في عالم الفن لا لا يمكن أن تكون أسباباً للسعادة، ولأنّ السعادة الفنيّة هي حالة ذهنيّة متفلّتة من سيطرة الأشياء


 السعادة التي تمنح القيم للأحداث وتخلق المعايير الإستطيقيّة والإطيقيّة لقيمها (101). وعندها نستطيع القول مح شيلر „لا شيء غير الجمال قادرٌ على أن يجعل العالم بأسره

Theodor W. Adorno, Notes sur la litterature, traduction par Sibylle Muller (Paris: Flammarion, (99) 1984), p. 289.

Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien, t. II, p. 114.
Robert Misrahi, Le Bonheur: Essai sur la joie (Nantes: Éditions Cécile Defaut, 2011), pp. 51 (101) et 105 .

سعيداً وحرّرًاً1) فالسعادة يحدث فعلها من دون سا سابق تصوّر وتحليل، ذلك بأنّ حجم

 ومن البحث في أبعاد العلاقة بين السعادة وموضوع البحث عنها، أجزاء بسيطة للبحث في في
 نتساءل في هذا الاستقبال عن سبل حلول هالة الساعة العجائبيّة، بل كان علينا أن نكون
 في النغس إحساساً بالتناغم. فالانفعال الجماليّ هو الوعي بقوّة سـحر الجمال التي تخال
 لها الاستقرار في ميناء الوجود ويدعوها لكي تحطّ الرّحالل وترتاح من الجترار أفعال الحياة




 سحر الفن، ولا سيّما الموسيقى، يسكنتا عدد من الآلهة وتجعل منّا أنصاف آلهة، أي عني

 وهذه النظريّة تلتقي مع رؤيّة أفلاطون التي تنسب الجمال إلى نوع من الطهارة الروحيّة
 والتي ندعوها بقوّة الابتكار؟

3 ـ الإرادة الحرّة للنغم
يرى جانكلفيتش أنّ (اكلَ فكر حرّ هو التهيوّ لولادة شاعر، لأنْ مهمّة الشُاعر هي العثور على نـوع آخر مـن اللغة وذلكـ باستخدام بريق الكـلام مكـان ألـوان الكـلام الكامدامة

Vladimir Jankélévitch, Fauré et l'inexprimable (Paris: Plon, 1988), p. 17.
Jankélévitch, Les Vertus et l'amour; p. 161.
Hans R. Jauss, «La Jouissance esthétique,» Poétique, no. 39 (1979), p. 273.
Jankélévitch, La Musique et l'ineffable, pp. 125 et 159.

اللون)،(106). ف (افالموسيقيّ يعبّر عن أعلى مستوى من الحقيقة في لغة لا يفهمها العقل، لأنّ الموسيقى على حدّ قول شوبنهاور هي تمرين ميتافيزيقيّ غير واعِ يجهل الفـي





 أخرى تتأمل في أملها وألمها. لكن يمكنتا فقط أن نُشير إلى بعض من الُن الأنساق الأدبية



 القائمة يبن النص والموسيقى الخفية المرتبطة به. فالمؤلّف الموسيقيّ
 (أي أمام ذاته التي تحوّلت إلى ذاتٍ أخرى. وإذا كانت الموسيقى لا تنتمي إلى
 الأبعاد والمقامات والإيقاع.
استخدم جانكلفيتش لغة الطباق في الموسيقى التي تُعَد شعار الفكرة الموسيقيّة، وذلك للتفتيش عن الغامض والواضح، والغائب والموجود، والبعيد والقريب. هذا الشُعار


 فضّل جانكلفيتش (الرابسوديا والنوستالجيا"، أي لغات الشُعر والموسيقى التي تطنمّ كلّ

Vladimir Jankélévitch, Quelque part dans I 'inachevé (Paris: Gallimard, 1990), p. 109.
Jankélévitch, La Musique et l'ineffable, p. 19.
Cott Jonathan, Conversations avec Stockhausen (Paris: Lattes, 1979), p. 127.
Henri Bergson, La Pensée et le mouvant (Paris: PUF, 1959), p. 166.
Encyclopédie Universalis, t. XV, p. 970.
Chenal Matthieu, «Jankélévitch et la musique,» Arkai, no. 4 (1994), p. 30.
Isabelle Piette, Littérature et musique (Paris: PUN, 1987), pp. 86 et 90.

كتاباته الفلسفيّة والموسيقيّة. وهذا ما يقرّبه لكي يكون شاعراً وفيلسوفاً في آنٍ معاً. من هنا نتساءل أين تكمن مهمّة الموسيقيّ الشاعر؟

يقول الشاعر بول فاليري إنّ الشعر يجعل من المستمع شـاعراً. ويقول جانكلفيتش أيضاً إنّ „ا'لموسيقى هي فنّ للإقناع وتجعل من كلّ مستمع إليها شاعراً. إذاً في الحالتين
 مهمّة الفيلسوف الشاعر على ترجمة الأفكار والعواطف بلغةٍ منبثقة من العمل الفنّي. فهو شاعر أكثر ممّا هو ناقد، وناقد أكثر من الناقد الشاعر، ولكنّه ليس بشاعر ولا بناقد. والعمل ولع
 الموسيقى يبدأ الخارج في الاستبطان الذاتي ويبدأ المكان في أن يصير مُـجرّداً. وفي هذا الجوّ تمڭّن الـموسيقى الُمستمع من استدعاء الكثير من مـمكنات التنكير في التاريخ
 الموسيقيّ (114). وبما أنّ الشيء لا يكون جميلخا إلآ بمقدار مساهمته في الجمال المُطلق، فالأشياء الجميلة تكون جميلة بالجمال. وهـذا ما يبيّنه أفلاطون في محاوراته على لسان أستاذه سقراط، لكن ربما لا يكون للجمال حقيقة موضوعيّة ما دام معياره الذوق. نستطيع القول مع مالرو وفرديناند دو سوسير وليني شُتراوس إنّ الموسيقى ليست لغة عقلانيّة بل هي لغة الانفعالات والعواطفـ والحدس التي تحمل بذار شعرٍ افتراضيّ، ولغة الحنين
 الطبيعة. وأخيرأ لانسداد باب القول يتوصّل جانكلفيتش إلى استخلدام تعابير كالححجّة المستدامة (Alibi perpétuel).

نظراً إلى ثراء الموسيقى، فثمّة إمكانيّات مختلفة للتعامل معها. وكلّ ادّعاءات التأويل والفهم تُير السخرية أحياناً. فالمؤلّف الموسيقيّ يعتمل على نظرية تعايش الاختلاففات وتا واحترام مفهوم التعـدديّة(116.) وقد تكون التعـلّدية (Pluralisme) طريقة لاكتشاف نـرئى

Ibid., p. 111.
Violaine Anger, Le Sens de la musique, coll. «Aesthetica» (Paris: Éd. Rue d’Ulm, 2005),
vol. $6, \mathrm{n}^{\circ} 3$.
«La Musique est pour moi la forme par excellence de la modernité; et l'un des éléments de (115) cette modernité, c'est paradoxalement la nostalgie, $\{. .$.$\} c'est surtout à partir de Chopin que la musique$ exalte à l'extrême le parfum inexprimable des souvenirs, le parfum impérissable des choses périssables, qu'elle choisit pour objet privilégié l'événement fugitive et irréversible.» (Jankélévitch, Quelque part dans I'inachevé, p. 257).
André Reszler, Le Pluralisme: Une idée dominante de notre fin de siècle (Genève: Georg (116)
$=$ Editeur, 1990), p. 5.

الوجود في الوجود، والموسيقى تنتمي إلى التعلّديّة حيث يولّد السبب الكثير من النتائج
 والإبـداع(117). وهو يترك أيضأ مكانأ للتعبير من خـلال حريّة اللقاء اللقاء به والحديث إليه وليس




 ولكن أليس هذا من مهمات علم الجمال الذي يسمح بارتباط الموسيقى بأنماطٍ أخرى من من




 ذاته||(121). وبين المعنى والصوت لا وجود لتوازي الأطراف ولقول الكير الكثير، فالمدلول غير


 الفصول التي لا تخبر عن قدومها على حدّ قول الفيلسوف شوبنهاور.
أراد جانكلفيتش أن يوقفنا أمام مرآة الجمال التي لا تحنـي بشيء عن ماضيها، وذلك لكي نستقبل صور الجمال كما هي، أي أن نكون مترنّ ألمين فقط
 الاتحاد والاحتفال لأنّه انفتاح مبسوط على انبساط اللطف أو الترفّق

Bernard Lahire, L'homme pluriel (Paris: Nathan, 1998), pp. 35 et 82.
: انظر:
Emmanuelle Corbelle, Horizons philosophiques, vol. 16, no. 1 (2005), pp. 79 et 82.
Georges Gusdorf, La Parole (Paris: PUF, 1952), pp. 37 et 48.
انظر أيضاً: André Boucouchliev, Chroniques de ma vie de Igor Stravinsky (Paris: Fayard, 1982), p. 10
Johann W. Goethe, Faust, trad. Jean Malapate (Paris: Flammarion, 1984), p. 497.
Eric Dufour, L'esthétique musicale de Nietzsche (Quebec: Les Éditions du Septentrion, 2013), (120) pp. 185 et 322.
Jankèlévitch, La Musique et l'ineffable, p. 45.
(الذي يتمّ فيه اتحاد الذات مع الأتتالافات الصوتيّة)|"122، لأنّ سرّ الفرح عند المتأمل يتأتّى من خلال النسيان وعدم التملَّك. وهكذا هي الموسيقى، فهي تحرّر الإنسان
 مع تغيّرات الصير (123). وإذا كان العمـل الفنّي هو الرسم التخطيطيّ للحيـاة، وإذا كانت المعرفة ابنة الحياة، فعلينا أن نعيش هذه الحياة لكي نكتسب منها مانيا مادة المعرفة الحيّة الحيّا (124)،

 كلّ أنواع المعرفة، فالموسيقى تشمل كلّ أوجه المعرفة هذه وأنواعها. لقد أحبّ جانكلفيتش أن يكون شاهداً للوجود فأضحى شاهدلًاً فيه (حاضراً). وقد رأى أنّ حريّة الجمال لا تختلف عن حريّة الوجود، كما رأى أنّ الفيلسوف هو هو فنّان وشاعر





 والاستسلام للهبة الإلهيّة ولخصوبة نضال الأضداداد، وإحلال التضايفـ من خلالال الارتماء في أحضان السعادة التي عَدّها من فضائل النفس المُشبعة للرغبة الإنسانيّة كمّاً وكيفاً. كان على الوعي أن يؤمّن الطمأنينة للإنسان من أجل إيقاظ شعور الجممال لحمل




 المطلقات متشعّب وواسع، ومُطلق النفي الموقّع للمواقف القطعيّة المتغيّيرة باستمرار، ومُطلق الغموض الخادم للحقيقة، ومُطلق الحسّ الأخلاقيَ المتمثّل بالمجانيّة الوجوديّة.

Ibid., p. 55.
Roland Barthes, L'Empire des signes (Paris: Flammarion, 1980), p. 104.
Karl Jaspers, Nietzsche: Introduction à la philosophie (Paris: Gallimard, 1950), p. 69.

ومُطلق القوى المُسلطِنة علىى مقامات مـجازيّة. ومُطلق وحـلة الوجود القائمة بين الله والكون والإنسان. ومُطلق اتّصال الحواس بالحدس، والواقع بالخيال، والرؤية بالرؤيا، واليقظة بالحلم. وهـذه المُطلقات التي تستند إليها مسارات الفكر عند جانكلفيتش هي غير مُتعيّنة. إذاً هذه هي لطائف الإشارات المـختصرة التي قَّمتها في الفصل الأوّل. أمّا في الفصل الثاني من هذا القسم فقد أراد جانكلفيتش أن نقرأ الوجود قراءة باطنيّة. والقُراءة الباطنيّة للو جود يتعلّمها اللمُسارّون، لأنّ المُسارّ (النُمناجي والعالِّم بالسرّ) هو وحده القادر على الغوص في دلالات الوجود العميقة، حيث يحضر الجمال في موسيقى

 جانكلفيتش لأنّها تجستد صراع الإنسان مع مصيره، كما تُشير إلى القوى التي تتجاوزه قدرةٍ واتّتساع أفق. وتُضيء هذه الأسطورة موضوعات الـحبّ وسبل فصل ملكوت الأحياء عن مملكة المـوتى. من خـلال هـذه الأورفيّة سعى جانكلفيتش إلى إسـماع صـوت الحقيقة الكونيّة في الأخلاق، وصوت الموسيقى في الجمال، وإلى إظهار الحقيقة الذاتيّة بصورة
 الإبستيمولوجيا لـخدمة الإطيقا، كما بيّن أنّ السعادة تكمن في الأخلاقِ وعيّب الأحكام المعياريّة والتسويغات العقليّة.

ومع العلم أنّ التباينات تختلف باختلاف الأحاسيس، فقد أوضح جانكلفيتش أنّ من الثراء الصوتيّ تتغذّى شاعريّةُ السمع التي يسكنها عدد من الآلهـة. هذا منحى الصو الصّيّ
 اللسرٌ في تعريفه. وقد توصّل جانكلفيتش إلى القول إنّ المعرفة هي لونٌ من ألوان الوعي؛ والوعي هو طريق من طرق الكحينونة؛ والزمـان عطاء رغبة الإنسـان؛ والصير هو العمود الفقريّ للأنطولوجيا. وعليه، تمّ استتجلاء الممفاهيم عنـد جانكلفيتش، بـجلاء الاستعمار الفكريّ عن أفت التفكير . وإذا كان الفكر هو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول، فلا سبيل للنفاذ إلى سرّ غبطة الوجود إلّا بالتعاطف العقليّ الحسيّ ويتغليب الحسَ على العقل.

## القسم الثاني

## الرؤية الفلسفيّة والتأصيل الجماليَ للأخلاق

يشتمل القسم الثاني على فصلين، يتضمن الفصل الثالث إنسان الجمال والأخلاق في سؤال الفلسفة. أتما الفصل الرابع فيتضمّن حاكميّة الوعي الأخلاقيّ وصفائيّة الجمال الجّلـ يبدأ



 حتّى يُصبح أسطورة؟ وما هذه الأنا التي هي في نظام الآخر أكثر ممّا هي في نظام الألا الأنا.


 ظلّ الشُعور بالإحساس بالذنب، وكيف سيُعقَّل الوعي بالـجمال، فهـل هي رغي رغبة وعي الذهن برغبته وياستنهاض عناصر الجمال فيه، أم باستنباط حقيقة القيمة الحسيّة، وكيف
 المقدّس لكي يُمجّد الجود الإلهيّ في الوجود؟

## الفصل الثالث

## الإنسان في سؤال الفلسفـة

إنّ خوف الإنسان من المُمطلق ومثوله أمام العراء يتمشّل بانتشال الأنـا من سقوطها


 وتحلّ عند إنسان الجمال في البراءة والطفولة والنوستالجيا والجيا والحنين. هذه الذكريات النـيات تكسر



 لكي يترك مجالاً لتفاعل سحر النعمة. لكن كيف استطاع أن يخترق سقف الميتافيزيقا
لكي ينشر حديث الأنا في الوجود؟

## أولاً: قلق الكائن من الفلسفة



 كيف تستطيع الفلسفة أن تساعدنا على تمتين صحّة العوامل المؤثّرة في تكامل الشخصيتّ

الإنسانيّة وكيف لحامل هذه الشُخصيّة أن يتأقلم مع الظروف غير الطبيعيّة؟ وكيف يمكن تأميل النفس لتنفتح على الآخر؟


 أن تتجدّد في السؤال، لتعود دائماً إلى حركة الفكر. أفليس هذا من شروط الحقيقة العليا
لكي تُنْكَ فِهـه؟

يرى جانكالفيتش أنّ الفلسفة هي إعادة واتّهام وهذه الرغبة نسسها التي حرّكت سقراط













 و(الفلسفة عند جانكلفيتش مُطعِّمة بخطرٍ خفيِّ، وهذا الخططر تتخطّاه شُجاعةٌ ويتخطّاهُ

Vladimir Jankélévitch, Premières et dernières pages (Paris: Seuil, 1994), p. 87.
Coadou François, «Pour une lecture de philosophie première de Jankélévitch,» Le Philosophoire. (2) vol. 3, no. 15 (2001), pp. 197-202.
Vladimir Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale (Paris: Seuil, 1989), p. 188.
Vladimir Jankélévitch, L'irréversible et la nostalgie (Paris: Flammarion, 2011), p. 264.
Michèle Le Doeuff, "Irons-nous jouer dans l'île,» dans: Monique Basset [et al.], Écrit pour (5)
Vladimir Jankélévitch (Paris: Flammarion, 1978), p. 193.

جوهرٌ إطيقيٌّ مكتوبٌ لنوي الإرادات الجيّدة وللمُولعين بالعدالةّ)|(6). وإذا كانت الفلسفة تملك علاقةَ بالزمن والعالم والإنسان من نسق (اطوارئ الفعل)، فلنزَ كيفَ تُعاين الإنسان.

## ثانياً: مُعاينة الإنسان بعناية الفلسفة

 لتفاعل النعمة والسحر (7) (هذه الفلسفة التي تتوسّط الحكمة الإلهيّة والعدم تحثّ الذيّ الذات على الانسلاك في الكليّة الميتافيزيقيّة التي تسمو بإمكانيّات العقّل من دون أن تحوّله إلى







 الانبثاق. من هذه الزاوية يتنبّى جانكلفيتش الروح الأفلاطونيّة الشرقيّة التي تميّز منحى الوجود من خلال نفحة روحيّة لا ندركها، لكن نشعر بوجودها بالقوّة" (9). تتحرّلك فلسفة جانكلفيتش بواسطة ديناميّة صير ارتداديّة تعود إلى الأصل (Deviens Ce que tu es) وإلى الحبّ الذي ينهض بالإنسان لكي يُصبح إنسان أخلاق. فمن هو هذا الإنسان؟ قد نُجيب عن السؤال بالسؤال أيضاً. ف (الماهتية لا تُعرّف، لكنّ جوهر الماهميّة يفيض

 الموضوع هو في حدّ ذاته سرّ)|10|). فـ ا(الإنسان هو صيغة نادرة (Hapax Qualitatif) يتعيّن

Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale, p. 19.
Montmollin, Ibid., p. 328.
Ibid., p. 135.

كجوهر قائم بذاته، مُطلق وثابت ". وهذا التصوّر للإنسان هو الذي طبع تاريخ الفلسفة.
ولكن ضمن أيّ حدود نعرّف الإنسانيّ ونحدّده؟

إنّ الوجود الإنسانيّ لا نستطيع مقاربته إلّا من جهة الكثرة، سواء تعلّق الأمر بالآخر أو



 والخصائص الجامعة، بما آنّها صيغة نادرة وظهور أوّل وأخير (Semelfactive) في الكون





الُمتمثّل بالوحدة؟

## ثالثاً: إنسان الأخلاق: رسالةٌ وسؤال



 الاتّزان يعي حركة التسوية من خلال تخطّي التناقضات، لكن كيف للمغاهيم التي تضمّ
 عند الإنسان وكيف تتعدّل النفس وتساوي بين الأنا المطلقة (Le moi Absolu) والأنا الظاهراتيّة (Le Moi phénoménal)؟

1 ـ الأنا المطلقة قاعدة الأخلاق
لقد أصاب كانط في كتابه تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق عندما قال: (افععل الفعل بحيث تعامل الإنسانيّة في شخصك وفي شخص كلّ إنسان بوصفها دائمأ، وفي الوقت نفسه، الانِّ

غايةُ في ذاتها، لا وسيلة||(13). هذه الانطلاقة للأخلاق هي الغاية للإنسان حيث تسكن الأنا




 الجذّي الذي يعي أهميّة المهمات الموكلة إليه. ويما أنّ الطبيعة الإنسانيّة مُلتبسة، فربما

 الحركات لا تخضع لتوانين الطبيعة، غير أنّها تتوظّف في فعل الأخلاق الذّي يُحدّد البعد




 أساس يقوم فعل هذا الأنا المطلقة، ومن أين تستمدّ مشروعيتّها؟

2 ـ نشر حديث الأنا في ميتافيزيقا الأخلاق



 طبيعيّ. ذلك أنّ المنحى الميتافيزيقيّ يُعدّ نموذجاً لتتحليل الشعور الإنسانيّ، كما أنّ

Emmanuel Kant, Fondation de la métaphysique des moeurs (1785), p. 108.
Friedrich von Schiller, Lettres sur l'èducation esthétique de I'homme, trad. Robert Leroux (Paris: (14)
Aubier, 1992), pp. 8-9.
Montmollin, La Philosophie de Jankélévitch, p. 76.
Daniel Moreau, La Question du rapport à autrui dans la philosophie de Jankélévitch (Paris: Les (16)
Presses de l'Université Laval, 2009), pp. 25 et 29.
Marios Kengné, «L'amour comme paradigme de la morale dans la philosophie de Jankélévitch," (17)
(Séminaire Paul VI - Philosophat de Bafoussam, mémoire de fin de cycle, 2002).

البحث عن الفلسفة الكامنة وراء الحبّ هو بحثٌ عن التجربة النـّ النفسيّة التي يخوضها المـحبّون. لكن كيف يُجسَد الإنسان هذه الميتافيزيقا في فعل الأخلاق؟؟













 الأنا الآخر؟

3 ـ ميتافيزيقا الأنا والأنت
 وهذا الآخر الأنا، يكوّن تكامل الأنا التي تعني الأثر المتغير، أي الأنا الذي هو الئر الآخر في


 خلال الذات الأخرى (20). فالمطلق لا ينكشف للوعي إلّا من خلال القاعدة الأنحلاقتة.

Alexandre Koyre, La Philosophie de Jacob Boehme (Paris: Vrin, 1929), p. 490.
Moreau, La Question du rapport à autrui dans la philosophie de Jankélévitch, pp. 21 et 27.
«Chaque tu individuel ouvre une perspective sur le Tu éternel. Cette fonction médiatrice du tu (20)
de tous les êtres permet aux relations entre les êtres de s'accomplir mais entrave aussi l'accomplissement
$=$ de ces relations. Le tu inné se réalise en chacun et ne se parachève en aucun. Il ne se réalise parfaitement

وهذا هو مفهوم القيمة الأخلاقتّة. ويتمّ هذا الاتتصال من خلال علاق الاقة فعليّة لا تخضع للتلقّي لأنّ الإنسان يُصبح غير طاهرٍ ليس في التملكَ فقط بل في العطاء وهو يريد، وهو يعمل أيضـاً)(21). فالسؤال الحقيقيّ للأنطولوجيا هو الآخر وليس الأنا. وهذا الآلخر الآنر

 إلى تخطّي الذكاء أو فعل التغكير أو الفعل العقليّ (Noèse)، وتخطّيّي موضوع التفكير









 الأسـاس. نعني بهذه الأسباب طرق الدخول إلى الدي الحقيقة الميتافيزيقيّة. وهنا تسكن

 تتمّ عمليّة التطبيق.

## رابعاً: ميثاق إنسان الأخلاق

يُمثّل هذا الميئاق معايير السلوك الأخلاقيّ للإنسان وقيمه المثاليّة. سأحاول أن أضيء أضئ
 الحبّ المطلق والتضحية.
que dans la relation immédiate avec le seul tu qui, par essence, ne puisse jamais devenir un cela.» (Martin $=$ Buber, Je et Tu (Paris: Aubier-Montaigne, 1992, pp. 90-115).
Vladimir Jankélévitch, Le Pur et l'impur (Paris: Flammarion, 1998), pp. 66-69.
Ibid., p. 116.
Jankėlévitch, Les Vertus et l'amour; p. 210.

1 ـ التخلّي المطلق عن الحقوق الشخصيّة من أجل الآخر
 اللامحددودة وحدود طاقة الفاعل، وهنا تكمن المنارقة، فكيف لإنسان النسان طبيعيٍّ ومححدود أن يُعطي بلا حدود، وأن يتحمّل أعباء واجباتٍ لا محدودة؟؟! .

يرى جانكلفيتش أنّ الواجب هو أمر يتخطّى محدوديّة الإنسان، لآنهه في خدمة القيم




 كانط للموضوع. لكن هل يمكن تصوّر وجود أفعال خارج معنى الانصياع للواجب؟؟ ويما
 للمبادئ الأخلاقيّة التي تُطبّق .
إنّ الحقّ هو مُعطى طبيعيّ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوانين الطبيعيّة المُلازمة للكينونة




 العدل؟ وإذا كان أداء الواجب هو شرط لنيل الحقوق، والحققّ أولى من الواجب ولـي وأسبق
 الواجب أم العكس؟ وكيف يكون الإنسان ما يجب أن يكون. وكيف يستمتع بحقوقه من


 وسلطة، وألا تريد هذه السلطة ممارسة نفوذها؟

ربما يقصد جانكلفيتش من هذا القول أنّ على الإنسان أن يُتمّم واجباته، أو عليه
واجبات تجاه حقوقه الخاصّة، والحقّ الطبيعيّ والضروريّ يدفعه إلى ممارسة حقّه لكي



 يمكن أن يُفهم كظلم. هنا تشتغل المفارقة عند جانكلفيتش على منـلـ منحيين، في المنحى الأوتل: تسعى إلى تكمّلة حلقة الاستنتاج المطَمئن، وفي المنحتى الثاني تسعى إلى تعبئة
 فهذا القول يمكن أن يكون ترجمة لصوت الضمير الذي يغطّي ذنب الإحساس بالخططأ. وهذا صوت الوعي الخغيّ الذي يتاتّى مع فجاجة التصلّع غير الرحوم حيث يحمل كلّ


 تُبعدني عن كلّ مُطالبة أو ادّعاءه| (26).



 واحدة. وهذه الحقوق هي كامنة في عملية التبادل الاجتماعي، وتقاطع الواحد الحدة الأخرى
 مفهوم كانط وأوغست كونت ولوك ولفيناس. فكانط يضع الواجبات في المقام الأوّل


 الحقَ الطبيعيّ هو سابقٌ نكلّ واجب. يُشير هذا التصوّر لمفهوم الحق والواجب إلى فلسفة

Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale, p. 161.
Ibid., p. 162
Ibid., p. 163.

مبتورة من مقوّم أساسيّ تقوم عليه كلّ فلسفة ألا وهو الحقّ. فكيف يمكن تقبّل عدالة إنسانيّة يغيب عنهّا الحق الفرديّ؟

2 ـ الحبّ المطلق للآخر
يرى جانكلفيتش أنّ طموح الإنسان يحتج على المححدوديّة. لكن هـل مقولة الـمراد بالاستطاعة انتصارٌ لأعجوبة الحبّ؟ أو هل هذا المراد يُسهّل إمكانيّة اللاإمكان؟ فليس هناك من حلٍّ وسط. ذلك بأنّ „الحبّ والواجب لا يعرفان إلّا الحلّ الأقصى (النذروة)، من هنا تنشأ بينهما علاقة مع المطلقّ". هذا المطلق تُطبّق فيه كلّ شروط الاستحالة.
 المُططلَق يُعطي من دون حساب، وما يُعطيه يبقى مالكاً له، وهذه مفارقة وأعججوبة، فكلّما أعطى مَلَكَ أكثر. وههجما يكن فالإنسان ليس هو اللـه|)(28) . فالمحتبّة عند جانكلفيتش محكومة بطبيعة إلهيّة. وحـبّ الله للإنسان يـخلق فيه قيمة غائبة. نعـجبُ مـن تناقض جانكلفيتش لمفهوم الأخلاقَ فتارةً يقول عقلانيّة، وتارةً أخرى يقول حدسيّة مقدّسة. لكنّه لم يأتِ على ذكر الأخلاق الذكيّة، أي عندما يساوي الإنسان مصلحته بمصلحة المحتمع. شغلت الإنسان منذ بلء الكون أسطورة الحبَ التي لا تُقاوم. فمن نزاهة فِنلون، وإرادة كانط، وطهارة قلب كيركيغارد، طرقٌ كثيرة نسلكها عند جانكلفيتش لكي نعبّر عن الحبّ الني يتغذّى من الصبر والمشابرة ولا يشترط تعيين الظروف وتو قيتها (29). وإذا أردنا أن نشرح
 وشحجاعة استضافة الآخر البعيدة من أطاييب المطالب العلميّة الباحثة عن الإنيّة والنوع والعلّة والكيف. فالآخر هو بُنيَة (دولوز) الذي يعني نسقاً من العالاقات والتفاعلات بين الأشخاص. على سبيل المثال، عندما يتلاقى محجهولان ترتسـم من خلالو الوجه شـارات
 المختلفـ عنّي، وهذا الآخر هو مثلي ولكنّه ليس أنا، وهو في آنٍ معاً الأنا للذات، والذات
 الـ (انحنن)"(30). هـذا الـموقف عـند جانكلفيتش هو قريـٌ من موقف بول ريكور (كتاب؟:

Alexis Philonenko, Jankélévitch: Un système de l'éthique concrète (Paris: Sandre, 2011), p. 326. Vladimir Jankélévitch, La Philosophie première (Paris: PUF, 1986), p. 136.

التاريخ والحقيقة) (فأن أكون إنساناً فهذا يعني أن أكون غيري في الوقت الذي أبقى فيه أنا

الأنا عند جانكلفيتش هي في نظام الآخر أكثر ممّا هي في نظام الأنا. وهذا الآخر هو




 المبرّر؟

وكأنّ جانكلفيتش لم يُرِد شُرْح الشيء بل شَرَحَ إليه، أي أظهر الرغبة فيه من دون إظهار





 دَيْنَهُ بطريقة مترفَّعة . هكذا يُصبح الترفَّع مُحرَّكاً أو دافعاً للغيريّة الثابتة.








 إعلان المزايدة المغرية؟

سوف نبيّن القّوّة التي تدعم الحبّ عند جانكلفيتش، والجنون الذي ينصهر فيه الروح والقلب في عشقِ يقتل الموت، وذلك في البند الثالث من ميثاق إنسان الأخلاق.

## 3 ـ التضحية: أن نعيش للآخر إلى حدّ الموت في سبيله

ينطوي مفهوم التضحية على فكرة الزهد أو الموت في سبيل فعل الخير وفي سبيل من نحبّ. هذه التضحية بالنفس، أو هذا الـجود، هو أقدس ما يـبذله الإنسان. فمفهوم




 التطلّب المحجرّد أو المجّانيّ (Vivre pour toi à en Mourir). فـ ا"الإنسان ينذر نفيّا نفسه



 ظلمتهه||(32) ولكن كيف سنخرج من الظلمة لنكشف الوثيقة السيكولوجيّة عند إنسان الجمال.

## خامساً: إنسان الجمال

أمام استحالة عودة الصير، وخيبة جهودنا لإعادة طيف البراءة، يلجأ الإنسان إلى الفنّ،
 والنوستالجي والرابسودي. تكشف هذه العواطفـ والمشالد الماعر عن طبيعة إنسان الأخلاق من خلال صورة إنسان الجمالن، وتسند قوام صحّته النفسيّة، وهذا ما يؤثّر في بناء المنظي

 العقلانيّة. وهو يرى كجان بول ريختر: (أأنّ الإستطيقا الحقيقيّة لن تُكتب إلّا من خلال
 هذه الحالات الثلاثل وهذا الشُاعر الفيلسوف هو الفنّان الذي يسكب الـّا الـُعر الموقّع في كلام منغّم من خلال عبقريّة الشعر المرتبطة بالنشاط الإبداعيّ.
يريد جانكلفيتش من إنسان الجمال أن يبقى صامتاً عند سماعه الموسيقى. فـ ارالصمت




 الكامنة في التوازن بين الأضداداد، والتناغم بين السمات الثقافيّة والفنتّة، والتآلف بين الروح

 حذو سقراط فانتعل نعال الفقر في ظلّ روح التواضع والرحمة والتخلّلي، وموسيقى ساتي التي خصّصها لسقراط هي موسيقى تساؤلِّة، تحمل أسئلة مُدهشة. يختيّم التواضع البـي من التعظيم على موسيقى ساتي، وهذا ما نتلقّسه في موسيقى (اقدّاس الفقراءها. تلوّنت معظم مقطوعات ساتي الموسيقيّة بـجميع الألـوان الدينيّة وغير الـدينيّة. وقد أحـبّ
 ومندلسون وشومان وبارتوك ورافيل. تجسّد صورة رافيل عند جانكلفيتش الاستقامة، وروح الخفّة والدعابة. أمّا الشخصيّة الثالثة فهي الشخصصيّة المتمثّلة بالانطباعيّة. سأظهر صورة الجمال عند الفنّان الانطباعيّ.

## 1 ـ الانطباعيّة

الانطباعيّة هي أسلوب فنّي يقوم على تسجيل الانطباع الفوريّ عن شيء مـي أو أو عن حدث معيّن، وهي ضربٌ من الشعور يأتي نتيجة لردّ فعل خارجيّ أو أو داخليّ. تحاول

Mark Jimenez, Qu'est ce que l'esthétique (Paris: Folio, 1997), p. 178.
Vladimir Jankélévitch, La Musique et l'ineffable (Paris: Seuil, 1983), p. 187.
Montmollin, La Philosophie de Jankélévitch, p. 86.
(36) تعني كلمة رابسوديا تعبيراً حماسيتان، جذلاّ، يمكن أن نعتبرها جزءاً من تصيدة ملحمية زاخرة بالانفعل العاطفيّ، كما يمكن أن نعتبرها لحناّ موسيقيًاً ممتلأناً بالنشوة.

الانطباعيّة أن تميّز بين الـذات والموضوع، وهي تعبّر عن المشاعر والانطباعات عند


 بحضهما ببعض. والانطباعيّ يشحن المادّة المرسومة بمشاعره الإنسانتّة التي تروم ملامسة عناصر الجمال والاستمتاع بها.




 الحسّي والواقعيّ يفرغ التعبير لأنّه استعرائيّ.
(اتلغي الحساسية الحادّة العاطفة المتأجّجة. والانطباعات هي انطباعات عابرة، والبكاء



 تحصيل نمطين من الصور، هما: الصورة المنطبعة في ذاكرة الماضي، والصورة الصورة المرتقبة
 والانطباعيتة المتمثّلة بالماضي وهذه الذاكرة تلوّن الصورة وتصوّر لون الزمانـ الْان.

2 ـ نوستالجيا زمن ما قبل الزمن
أ ـ الطفولة العائدة




يلجأ جانكلفيتش على غرار بريتنانو إلى جعل الإحساس منشأُ للتذكّر وذكرى لصور الخيالات. والطفولة عند جانكلفيتش، تعزّز التواصل بين (الأنـاه السطحتيّة، و"الأنـا)" العميقة، والشُعور واللاشعور. يحيا صدق إنسان الجمال عند جانكلفيتش في القول عن طريق الإفصاح عن الحقيقة، وفي الفعل عن طريق مُطابقة القول بالفعل، وفي العزم عن
 نسَبَ جانكلفيتش الموسيقى إلى براءة الأطفـال، وهو القائل عنها إنّها تعبّر بالتورية
والإيحاء والتلميح، والطنل لا يُجيد التلميح والتورية والإيحاء؟

## ب - نوستالجيا المكان والزمان

إنّ الأمكنة أشدّ وفاءً من النّاس، فأحياناً تأخذنا فلسفة الأمكنة بأسرارها إلى زمن نوستالجيّ. وتطرق أبواب الوطن، (النوستالجيا هي زمنيّة وميتافيزيقيّة لانتّا تتعلّق بسحر

 الأنين المستديم. تعكس هذه النوستالجيا حزن جانكلفيتش عندما رفضه الألمان من بلده الأمّ. وهي تحمل أنين المسافر الذي يحنّ إلى الرجوع إلى الوطن، وهذه العودة العـوة متمثّلة
 وقد ميز جانكلفيتش بين المسافر النوستالجيّ والمسافر العاديّ الذي يقوم برحلة بحريّة
 إنسان العودة. هذه الصور يحييها ليزت في معزوفاته؛ والعناوين التي اختارها جانكلفيتش لبعض من كتبه الموسيقيّة: الموسيقى والفائق الوصف، ودوبوسي وسحر اللحظة، الرابسوديا والحنين، وفوريه واللاموصوف، والموسيقى والساعاتات، ورافيـل... تحمل إيقاعاً يظهر تداخل إستطيقا جانكلفيتش مع ميتافيزيقاه وفلسفته الأخلاقيّة، (فالموسيقى والميا هي طريق مباشر لكي تلمس غير المباشر. وفي هذا الإطار يبيّن جانكلفيتش تقارباً بين الموسيقى والفلسفة. وهكذا تنطبع موسيقى جانكلفيتش بالمفارقة التي تندّي كلّ فلسفته وهي تعزف في نفوسنا شعور اللامرتد المحايث في الزمن، ولعلّ تفضيل جانكلفيتش للموسيقى هو ما جعل فكرة السمع تتخطّى النظر في إستطيقاه. ولنكنّ هذا التضضيل لم





 للتناقض (40). ثمّة توتّرٌ يتحكّم في علاقة الإستطيعا بالميتافيزيقا والإطيقا. فهذه المجالِالات الثلاثية هي الحدس الأساسيّ الذي يؤلف النواة لفلسفة جانكلفيتش. وروّح التورية في الموسيقى تربط ما هو ميتافيزيقيَ بما هو أخلاقيّ وإستطيقيّ، واستخلخام شبيه بمبدأ الاذخار الذي وسّع جانكلفيتش معناه بمطابقته مع الهويّات الروحانّة.



 والألوان التي تستخدم في تأليفـ الموسيقى. بلغت هذه النتائج ذروتها في مؤلّفات سسكريابين. والتُعريف الكِلاسيكي



 حاشّة أخرى.
Vladimir Jankélévitch, Mystique et dialectique chez Jean Wahl (Paris: Seuil,1984) p. 147.

## الفصل الرابع

## حاكميّة الوعي الأخلاقيّ وصفائيّة الجمال

إنّ الحاكميّة الأخلاقيّة هي النشاط الذي تقوم به الإرادة، والصفائيّة الجماليّة هي

 مقاماتٍ متناقضة تؤامر نفسين وتطيل المكورث في الأشيـاء الثانويّةٌ؟ وهكذا، فاجتياح الأخلاق للوجود عند جانكلفيتش يعني الطواف والْغَمْر الأخلاقيّ. وهذا الغمر هو القدرة


 السلوك التي تححّد قيم الـحب والتضحية والواجب. لكـن كيف سنسكّن هـذا اللاتوازن الـحراككيّ بـين النفس والـجسـد لكي نستقبل إنسـان الـجـمال الـرابسـوديّ والانطباعيّ والنو ستالجي؟

## أولاً: الإنسان كوعي أخلاقيّ موضع لتحقّق الجمال

إنّ حقيقة الفيلسوف تجعل له صديقاً للعقل والعلم، وطبيعة الفنّان تجعل له صديقاً للعاطفة والشعور. وكلّ قضيّة أو موضوع كائن في الوجود يون يمتلك صيغته المختلفة في الفعل؛ فالعقل يرى أنّ الجمال ليس بالنافع ولا بالحقيقيّ. والمتيّلة ترى أنّ الجمال هو


العقل، من الإدراك إلى التفكير، ومن التفكير إلى السؤال، ومن السؤال إلى الإجابة عنه.
 أفكارنا ومشاعرنا لدى رؤيتنا للشيء الجميل، لكن كيف يتـحرّر الخيال من سطوة رهبة الوعي ليعي حقيقة الجمال؟

1 ـ تحرّر الوعي من الوعي

 والبحث في الحريّة لتحرير الوعي من وعيه هو بحث في الإمكان وفي الفعلى، أي في
 التطوّر الذي هو حريّة، ويظهر في هذا الوجود الوعي الكامن من خلالل الظاهرات التي
 هنه الـحركة بين الحّدّ الأدنى والـحّد الأعلى للوعي. فالـحدّ الأدنى يتجلّى فيه انتقباض

 من انغلاق سابق، لكي ينغتح على خليقةٍ جديدةٍ وخلقٍ جديد. وهكذا فيرا فحياة الإنسان تبدأ بجهل الوعي وتتتهي بإدراكه، أو تستمرّ في الوعي إلى أن تتحقّق غاية المطلق فيه الميه على هذا الأساس يكون الإنسان هو الكائن المسؤول لأنه يعي؛ فالإنسان هو ذات واتِ واعية تخترقه
 التي تحرفنا إلى أحضان الرغبة والشهوة؛ وثانيهما الأشـواق إلى تجاو الـياوز الوضع الراهن وذلك من خلال اتبّاع الطرق التي يشير إليها ذلك الفرح المصاحب للمشاركة الواعية في
 الأشـواق فهي خاصيّة البشر الذين يمتثلون لمبدأ النظرة الكليّة (Holistic) التي تحرّر وريّر
 اختيار ما يتناسب مع تحقيق أهداف أنوواقنا، وهذا الوعي هو ما ما ندعوه بـ (الوعي المتحخرّر"

الذي يتّحد بالوعي الكلّي.

Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience (Paris, PUF, 2007), pp. 83 et (1) 151.

وهذا الوعي يحذّد نشأة المحاكمة المنطقيّة بين الإنسان والمحيط المحدق به. يتحدّد


 المنطق والمُطلق، أي بين الوعي الممكن أو الوعي بالحاضر، والوعي المجرّيرّد أو الوعي
 جانكلفيتش الوعي كمرآة تنير طريقنا، وكصوت داخلي يؤسّس لقاعدة فعل الأخلاق. لقد اعتبر جانكلفيتش على غرار جان جالك روستو أنّ أفعال الوعي ليست أحكاماً بل مشاعر، وليس تجربة للعقل أو خلاصة للوضع الاجتماعيّ أو امتداداً مباشراً للأنا الأعلى، ألىا والإنسان هو صيغة نادرة ووعي أليم للحقيقة التي تعذّب، ولكن إلامَ يعود هذا العذاب المرافِق للوعي؟

## 2 ـ الوعي كألم ميتافيزيقيّ للفكر




 الحسّي. من هنا تبدأ أزمة الوعي التي تولد منها الميتافيزيقا
 وقـد يتحرّر الوعي من الاغتتراب في الملك (Aliénation dans L’avoir). وهـذا ما ما
 والإنسانيّة.

وصف كيركيغور حزن الوعي الذي يُشَرَ خارج حقيقته، وهذا الحزن لن يبقى حزناً إذا


 تفرض (الصدمة المرتّدّة). هناك علد من الانفعالات، منها: الازدواجيّة اللامتناهية، وجنون
 (للوعي غير القادر على التفلّت من ظلاله، وهذا ما يسمى انشطار الذات. Fébrile) الوالوعي التأمليّ المثقّف هو وعي مغمور بالقدرة لكي نصبح مشاهدين لكّل" الأحدات




 الأخلاقي هو ذات أم موضوع؟ فالوعي يتجلّد من خلال الالأخطاء، وهو الجا الجريان المؤقّت







 لا يرون في الوعي الأخلاقيّ إلّا نوعاً من قياسٍ منطقيٍ مؤقّت (Syllogisme Instantané)؟ يفسّر علماء النفس الشُعور أحياناً وكأنه إخفاق من الغا


 فالتخاص عند جانكلفيتش يتمّ، كما التناقض عند هيغل، من خـلا لالال التقارب لفكرتين



(5unique de Nessus) يتضمّن حكمة إستطيقيّة موجّهة نحو الواقعيّة. نتحدّث أحياناً عن الفضيلة المعزّية
 وعي الطبيب الذي يحوّل الألم إلى موضوع"|(6). في المستوى نفسه يضع جانكلفيتش السخرية والإحساس بالذنب، من خلال منحهِما سلطة خلّاقة. والإحساس بالـو الذنب ليس

 التُحرريّة، فالوعي تتابه موجات من جنون النقر، ومن الإفراط في الحـدّة (Outrance)، ومن فوبيا التعلّق بالجسد (Sarcophobie). والوعي الأليم هو وعي نرسيسيّ، يتآكل ذاته .(Autophagique)

3 ـ رؤية الوعي الخلّاق
مـا زال كثيرون ينظرون إلى التفكير الـخّلاق من منظار التصوّر الأفلاطوني كهبة من
 على البشر بصور مختلفة، وهذه الملكة تولّد أفكاراً جديدة تساهم في تغيير أفعالنا. فالوعي الأخلاقيّ الخَّالّ، هو إمّا إبداع عفويّ، وإمّا وميض ذهنيّ موح للمبدع إلمّا وكا






 يجعله غير قابل للتعليم، حتى يتبيّن لنا أنه يقوم على قدرات ألـون ذهنيّة متوافرة لدى البشّر

[^0] Lucien Jerphagnon, Jankélévitch ou de l'effectivité (Paris: Seghers, 1969), p. 54.

كافة. ارالإنسان هو مبدع بالفطرة، والتحدّي الحقيقيّ هو في إيجاد الطرائق العمليّة لتفجير هذه الطاقة الكامنة في عقولنا، وكيفيّة رعايتها في نشأتها، وتنميتها في مختلف مراحل العمر)(7)

ولا أحد يماري في أنّ الوعي الـخلّاق عمليّة يكتنفها الغموض، وقد الـد الـا احتار علماء






 يسمح للفكر بأن يصفو لكي تزولي وني عنه ضوضائيّة التجاذب الذهنيّ التي تكشف عمّا هو جوهريّ وقابل للتحقّق.




 ما الفرق بين القانون الأخلاقيَ والسعادة، فنحن نستطيع أن نكون سعداءء، وأن نستفيد
 خـلال ممارستنا أموراً نافعة من دون أن أن نكون سعـداء، فهذا يظهر لنا الصـن الصورة النسكيتّ للمنفعة، كما يظهر الزهد الجاذب للمنفعة الذي يترجم بالتضحية. فالسعادة تختلفـ عن اللذة بمنطقها العقلاني كما يتميّز الشغف عن الشعور، وبهذه الطريقة يتظم وعي النعل.

Ibid., p. 53.
(8) هذا القلق قن عبّر عنه جانكلفيتُ على النحو الآتي: Tous les plaisirs enveloppent leur douleur, je (7)
veux dire une possibilité de conscience qui les empoisonnera, les rendra fragiles, défiants, soupçonneux; à peine avons nous déjà commencé de les vivre qu'ils projettent déjà une ombre d'eux mêmes, infiniment légère et fugitive, qui est comme leur conscience élémentaire.» (Ibid., p. 20).
 conscience morale (Paris: Alcan, 2013), p. 27.

وما يثير الغرابة هو أنّ العقل التسويفيّ (Raison Dilatoire) يوّجّل استحقاق السعادة.

 نشوات الحياة التي نحصل عليها من أوجه الشرف والغنى وبين الوعد المؤجّل، والتخلّي العفويّ فليس هناك أيتة تسوية. والعقل يعلّمنا كيف نرسم صورة فرحة نتخطّى بها أحوزا الحّ

 ونظريّة الأخلاق هي تأمّل على اللذّة. ويرى جانكلفيتش أنّ الوعي التأمليَ المثقِف هو





 الكمال (الفنّ) أو اللجوء إلى العقل (الوعي). من هنا ضرورة إيجاد مبدأ التناسق لأّنه أحد المرتكزات الأساسيّة لإدراك الجمال والمحتّة.

قد يتداخل الجمال في تفاصيل حياتنا ولكنه يظهر أو يغترب بحسب وعي الإنسان به،


 لها. الموسيقى يتمّ إنتاجها في فعل الإبداع من منظور الوعي فعل التلقّي من منظور الوعي المتلقّي. تولد صورة الموسيقى تحت شارة كونيّة جديدة،
 بين مختلف أنواع الدهشة وإذا كانت الأخلاق عند جانكلفيتش عقلانيّة، والسعادة أكثر من النـي عقلانيّة، فهذا يعني أنّ السعادة هي وعي وأخلاق. ولكن كيف نعقل هذا الوعي السعيد بالجمال؟

## ثانياً: وجود الإنسان بالوعي وانصرافه عنه بتحسّس الجمال

1 ـ الرغبة وحكم الوعي
تشير كلمة رغبة في أصلها اللاتينيّ (Desiderium) إلى حالة النزوع التلقائيّة والواعية










 الرغبة انطاجة متسائلة هادفة لكي تحطّ الرحالّ في منطةة الحلم، وبعدها يبدأ التساؤل عن تدابير رحلة الوعي.








 وهو سخرية لا تتعب (Infatigable Ironie). والوعي هو الشكَ أيضاً، أفلم تبدأ فلسفة

ديكارت بالشكّ، أي في مغامرة مجرّدة؟ أوَلمَ تبدأ الميتافيزيقا من أزمة وعي لأنّها ابنة الشُك؟ ويمكننا أن نسمتي الفلسفة وعي العلوم والأخلاق، وعندها تصا تصبح وعياً للوعي،



 الجمال الفنيّ تتّحد الفكرة بمظهرها الحسيّ. وكلّما تشكّلت الفيّ الفكرة حسّيّاً بطريقةٍ جيّدة،
 الرمزيّ هو البحت عن المثـال وعن اتّحاد الفكرة بالشكـل. والـمبادئ التي يُيبنى عليها

 بهدف الانتقال من وهم وعي الحاجة إلى رغبة وعي الذهن بوعي
 مقوّمات الوعي لاستنهاض عناصر الخيال.

$$
2 \text { ـ وعي الذهن برغبته }
$$

تتعدّد ألوان المعرفة بين الحدسيّة والمنطقيّة والخياليّة. فالمعرفة الحدسيّة هي المعرفة




 يتلخّص الحكم الإستطيقيَ في انسجام المخيّلة مع الذهن، ويصبغ هذا الانسجام الحكم الإستطيقيّ بصبغة الكلِّيّة، ويترتّب على شرط الكليّة هذه الضـرورة التي تكسب الجميل حلّة الطبيعة الأولىى والـذوق العام أو الحستّ المشتركُ بينهمها، وهذا مـا يجعلـ

الأعمال الفنيتة نماذج يُحتذى بها في كلّ زمانٍ ومكان (15). لكن هل يعود الحكم الجماليَ
 تلقّيه عملا فنيتّا




 بين العاطفة والصورة الفنيّة يقدّم خطوة لتحرير الروح من صور التناهي. وهذا النشاط الفكريّ الفنيّ هو أولى خطوات التحرير الفكريّ. وهو قد يجعل التلاؤم مع الواقع

 وهيرقليطس. نقد استنجد هوميروس في بداية الإلياذة بربّات الموسيقى (muses) لكي




 الموسيقى على انكفاء الوعي وتحرّره لأتّها مثال التفكير بالمميّزات المـجرّدة. لكـن

 ديورانت. سأثغل في هذا الكتاب وظيفة الفن المتعلقة بأغراض الـحق الحق والخير لكي نبني عليه أسس الأخلاق.

Chenal, Ibid., p. 4.
Charles Boulay, Benedetto Croce. Jusqu'en 1911: Trente ans de vie intellectuelle (Genève:
Droz, 1981), p. 381.
Alexis Philonenko, Jankélévitch: Un système de l'éthique concrète (Paris: Sandre, 2011), p. 45. (17)
Jean-Maric Guyau, Esquisse d'une morale sans obligation, ni sanction (Paris: Payot, 2012), (18)
p. 128.
(19) أفلاطون، مـحاورة أيون، ترجمة محمّل صقر خفاجة وسهير القلماوي (القاهرة: مكتبة النهضة الدربيّة،

على مثال ابن سينا، يرى جانكلفيتش أنّ الجمال والخير موجودان في كلّ شيء،
 وهو في صورة الوعي مسحة الخير المشرقة، التـي تحرّر الحياة من القيود. يتأسّس

 إنّ الفنون الجميلة هي فنون عبقريّة20(20) والإنسان هو طور طاقة إبداعيّة لا يقوى الفكر على





 بالعكس على ما يـجري بين ملكاتنا الفكريّة والفنيّة، وهذه العمليّة هي مصدر رينـي الشُعور باللذة الجماليّة.

إنّ مفهوم الأخلاق هو وعي للسلوك الإنسانيّ وفهمه. وهو إنقاذ لهـلف سامه ومسؤوليّة


 المحسوسة للشيء بحدّ ذاته (res ipsa)، كذلك لا يبتعد التفكير الأخلاوقيّ من النشوة إلاّلا




 هو الوعي الأكثر استرخاءُ من الوعي المتصل بظاهرة العـرة العقل .

Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, traduction de Alexis Philonenko (Paris: Flam- (20) marion, 2000), p. 138.
Jacqueline Russ, La Pensée éthique contemporaine (Paris: PUF, 2012), pp. 7-9.

الفن الموسيقيّ لا يدخل حـدّ التوسّط، وتُنجَز المهمّة بعفويّة فلا يتسنّى للوعي التساؤل (22. يمكننا القول إنّ الموسيقى هي حال للانتقال من الوعي إلى اللاوعي. فهي




الذات في الموسيقى هو الانتصار للحدس في الوعي؟

## ثالثاً: تمجيد الجود الجماليّ في الوجود



 ومفهوم هذا النجود عند جانكلفيتش يعني الله الخالق، والخلّق والنعمة الخلّالقة(25). وإذا كانت الطبيعة السخيّة بكماء ما لم ينطقها الإنسان، فالصورة الذهنيّة هي تعبير عن صورة
 والصورة. وهو مزج للواقع مع الخيال. وصورة الخيال في الجمال هي الحيّ الحّ الـيّ الفاصل بين

 خاص. واللذّة الجماليتة هي طريقة لفهم موضوع غير واقعيّ. والإشباع الموسيقيّ هو

«Dieu ne fabrique pas la lumière: Il dit seulement «Fiat Lux». Le passage du Fiat au factum c. à. d du branle mystérieux de la prime décision au participe passé passif de la chose posée, c. à. d de l'initiative la plus initiale au régime ontique de la chose. Ce passage n'est pas une médiation, mais une coïncidence immédiate de la chose et une quasi simultanété, un mono-syllable-éclair qui n'est pas voeu platonique, ni pieux optatif, ni magie, mais impératif dérisoire qui coïncide avec le surgissement quasi spontané de la créature). (Vladimir Jankélévitch, La Philosophie première (Paris: PUF, 1986), p. 187).
«يرسم جانكلفيتش هالة الصورة المقدّسة التي تختيّم على جوّ الصالة: Après les ténèbres de l’offer- يرا
toire où l'âme en tâtonnant s'habitue à la nuit, les harpes du sanctus déroulent leurs suaves arpèges sous un chant qui est comme une rêverie au clair d'étoiles.) (Vladimir Jankélévitch, La Musique et les heures (Paris: Seuil, 1988), p. 260).
Clément Rosset, «Musique et réalité,» dans: Monique Basset [et al.], Écrit pour Vladimir
Jankélévitch (Paris: Flammarion, 1978), p. 133.
Jankélévitch, La Philosophie première, p. 183.

موقف إستطيقيّ يربط العلاقة القائمة بين الفنّ والوجود. فكيف نمجّد الجود الجماليّ فيّ في
 ذاكرة الأمكنة. وهناك أماكن مقدّسة وأخرى غير مقدّسة فكيف تكون الاستجابة الوجوديّة
 أخرى التي تأخذ من المقدّس موضوعاً لتمثّلاتها؟

## جود الرؤى في الوجود المتألّه


 للنعم وإطلاق طاقاتهال(26). وعلى غرار أفلاطون، يجد الـد جانكلفيتش في فلسفة الفنّ فكرة












 والصلاة(30). ويتمجّد الإله بالموسيقى والغناء لأنّ الموسيقى هي صورة عن اللّن الالجهيّ (Révélation Divine) الذي يغمر الوجود، وهي كما كلّ فنّ رسولة للجمالل

[^1]الإلهيّ ومادحة له(31) . كما أنّها خادمة لسرّ الألوهيّة ولسرّ كشف الْتجاوز والنتجلّي، وهي تصلح لتقوم مقام رتبة كهنوتيّة(32. قد تجعلنا الموسيقى نستشفت الحقيقة الإسكاتولوجيّة. والـخلق الموسيقيّ هو الترجمة لسرّ المحتّة، وللتأمّل الروحيّ في العالمم الحسيّ (33م فتمحيد الجود يعني التحرّر الوجوديّ للنِّعم وإطلاق طاقاتها. والموسيقى وسيلة عبور إلى مـملكة الـمطلق (34). والتهـليل الـذي تعبّر عنه الـموسيقى، هو خــرارج عن متطلّبات الإرادة وأهوائها، لأنّه فنّ جليل يهدف إلى تمـجيد اللـه(35). وتلاقي الغائيّات الإنسانيّة بصورة تواؤم الفضيلة والسعادة هو غائيّة أخلاقيّة. والمححبّ للإنسانيّة (Philanthrope) يتمتّع بححقّ الوعي الـفرح(36) ـ من الـمعروف أنّ الو جـود والفرح هـما العبور مـن أدنى درجـات الكمال إلى أقصاها وهما الحبّ أيضأ؛ فالحبّ هـو الذي يضـمّ كلّ الرغبات،
 القدسيّة في الوجود.

إنّ الإنسان هو هذا المادح البديل أو الآخر (Alter Conditor) الذي يمجّد الإله الكامن في الوجود. والموسيقى هي الرغبة المستدامة (Désir Perpétué)؛ ف ا"وظيفة الخددة التي تعتليها الموسيقى أو بدعوتها كـخادمة، ترتدي حلّة طقس الأسـرار، وهي تُفهـمـ كطقس
 حبور الاحتفال الوجوديّ، وهي الخيمياء الشُعريّة العجيبة التي تحرّكها الطاقة الإلهيّة. والحبور هو شـارة البطل، وححالما يُرسِل صنيع الفرحة فينا أو تُمارها نستيقن أنّه جميل


Elisabeth-Paule Labat, Essai sur le mystère de la musique (Paris: Fleurus, 1962), p. 45.
Jean Paul II, Au monde de la culture, Venise, 16 juin 1985, dans l'art et son message, «ce que dit (32) le Pape»» (Paris: Éd. Solesmes, 1993), p. 37.
Hugues Lethierry, Penser avec Jankélévitch: Une âme résistante, en collabration avec André
Pérès et Patricia Verdeau (Paris: Chronique Sociale, 2012), p. 103.
Labat, Essai sur le mystère de la musique, p. 92.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, L'Esthétique (Paris: LGF, 1997), p. 481.

«L'effectivité est dans la communication; L'être, elle ne le garde pas pour elle ou plutôt elle confère ce qu'elle n'a point elle même et qu'elle crée en le communiquant; Elle n'a pas le temps d'être en soi, elle est généreuse, trop occupée à donner et à renouveler sans cesse le don qu'elle fait de soi-même pour allonger sur le divan de l'intervalle! Cette fonction animatrice vivifiante ou existante comme eût dit Leibniz n'est qu'une extension illimitée de la grâce profuse, et une conséquence de son ubiquité; C'est l'irréalité qui explique la propagation et la profusion des grâces.» (Vladimir Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien (Paris: PUF, 1981) t. 1., p. 95).
Montmollin, La Philosophie de Jankélévitch, p. 64.

المتوهّم من سكونه الحلميّ (Onirique)، لأنّ الحركة تحمل الوجود، والزمن يحمل سحر السحر. وهذا اللامنظور الذي يغيرّ كلّ شيء غائر في تحقيق الفعاليّة الممكنة)| (38). يمنح

 والانتصار للجديد الذي يدعونا جانكلفيتش إلى الاحتفال به.

يصوّر جانكلفيتش في رحلة السفر فرحاً مستداماً، وتكشف الروحانيّة الجانكلفيتيتّيتّ
 التي تكمن فيها كلّ عناصر القوّة والنشاط المتّسمة بالحكمة، وهي طريقة للاحتفال بالعيش من خلال ائتلاف الفضيلة والنجاح التي نسمّيها (UUpraxie") يعود تأثير الفيلوكاليّة
 مدينة الله النورانيّة، تزول النوايا السيئة ويتبدد الهـم والقـلقّ)، (40). وعمليّة تمـجيد الـجود الجماليّ هي دليل على السخاء الالهيّ الذي ترجمه العمليّة الفنيّة.

## رابعاً: محاكمة أخلاقيّة في قرارٍ جماليّ

إنّ الفلسفة هي فنٌّ في غاياتها وفي نتاجها، والفيلسوف يعلم بالابتكار ويبتكر
 التّماس الوجدانيّ الذي يتفاعل مـع صور الحقيقة من أجل تحقيق الـخير في الأخلاق والجمال (42) وبين تحقيق الخير وتحقيق الجمال، أي بين فنّ الأخلاق وفنّ الجّا الجمال يُصبح الفنّ واحداً من المجالات التي يسيطر عليها الجمال ويظهر من خلالها لـالـا لكن الفن ليس مو الجمال، إذ قد يوجد الفن ولا يو المد الجّا الجمال فيه، وذلك إمّا لطبيعة العمل الفنّي الذّي


 الموسيقى تأنيس الأرواح وتأهيل النفوس للارتقاء إلى عالـم المقدّس، من هنا منا الإيمان

Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien, t. II, p. 104.
Aldous Huxley, La Philosophie èternelle (Paris: Seuil, 1977), p. 60.
Vladimir Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale (Paris: Seuil, 1989), p. 84.
Friedrich Nietzsche, La Naissance de la tragédie (Paris: Gallimard, 2000), p. 153.
(42) جميل صليبا، المعجم الفلسفي (بيروت: الشُركة العالميّة للكتاب، 1994).

بنظرية التطهير للعواطف الجارفة. أفليس هذا التطهر في الموسيقى هو بمنزلة التفتيش عن البساطة و إماتة الحواسّ؟ ويظهر في النفس المطهِرة والمقدّسة حُسن التأليف وتناسُب النغمات فتجاور النغوس العليا وتسكنها. هذا ما يدفعنا إلى التأتّل بهذا النداء الدعائيّ للنفس: (إرجعي أيتها النفس العريقة في الأجسام المدلهمة في فجور الطبع إلى العقول




 البعد الذي يتحوّل في اللانهاية إلى لحظات افتراضيّة(45).

وإذا بحثنا عن الصلة القائمة بين الفنّ والجـمال وجـدنا أنّ الفنّ يشير إلى العمل





 للذي يـحّق في حدّة نصاعتها
 الأنطولوجيا، فلا تطرح سؤال الماهتّة بل فعل الفعل وتأثيره العام. ما يميّز الموسيقى عن باقي الفنون هو آنها تعبّر عن كلّ ما هو ميتافيزيقيّ، والاستمتاع بها يمثّل نوعاً من الفضيلة الِّلة، والفضيلة تنحصر في التحقيق بأن يحسن المرء الاستمتاع بالُحبّ ويرفض البغض لانّ الْته


$$
\begin{equation*}
\text { صديق بن حسن القَنوجي، أبجد العلوم (دمشق: وزارة الثقافة، 1988)، ج 2، ص } 228 \text { ـ } 230 . \tag{43}
\end{equation*}
$$

Alexis Philonenko, Bergson ou de la philosophie comme science rigoureuse (Paris: Cerf, 1994, (44) p. 43.

Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien. p. 116.
John Dewey, L'Art comme expérience (Paris: Folio, 2010), p. 33.
Jankélévitch, La Mauvaise conscience, p. 42.
Vladimir Jankélévitch, Le Pur et l'impur (Paris: Flammarion, 1998), p. 15.

يتساءل فيهاعن كيفّة خدمة الموسيقيّ لقضايا السلام ومن خلال طرحه هذ هذا، ينكبّ على هضاعفة التأمّل في الموسيقى واستخلاص دورها الحقيقيّ، وذلك لبناء مجتمع دتوازٍِ تترنَح الذات الإنسانتّة بين الذات الواعية المحدودة، والدوافع اللاواعية غير المحدوودة.





 الفنيّ يتطلّب يقظة الحواسّ ونشاط الذهن.

## القسم الثالث

## التـأويل الإستطيقيَ للأخـلاق من خـلال جمـاليـية الموسيقى

قد نفهم بكلمة انفتاح إمكان تفهّم شيء، واتّساع الفكر له وامتداده، وهذا الأمر يحمل




 وذلك من خلال الكمالات الإلهيّة، وتعاطف عناصر الوجود، وتحقِّق الممكنات. يخضع حقل الاختبار الأخلاقيّ لمساءلات العقل . وفي هذا القسـم الأخير أريد أن تنسلك الموسيقى في سياق الوصف الموضوعيّ للواقع الإنسانيّ. وما يسمح به النمقد هو الاني
 عن الواقع. وقد جاهد جانككلفيتش لإظهار القوّة المؤلّهة للموسيقى، كما أراد ألها أن تُذعن الإرادة البشريتة للإرادة الإلنيّة، وذلك لكي تسترضي عدالتها.

ليس من العبث إبراز خصائص الهارمونية الموسيقيّة، فجمال الموسيقى يهزّ الوقائع


 لها عند جانكلفيتش؟ هذا ما سنحاول أن نُظهره في هذا القَسم الأخير.

## الفصل الخامس

## كيفيّات الانفتاح الأخلاقيّ على الكون من خلال الموسيقى

يروق للإنسان أن يأنس للواقع بالرغم ممّا ينطوي عليه من تحّدّيات. فالانصهار في





 الأساسيّ للجماليّة، ولماذا نرى أنَ التأمل في الموسيقى هو ميتافيزيقان، وما سرّ السقطات

## أولاً: الطابع الموضوعيّ للإرادة الكونيّة

 أوضحت أنّ جلال الوجود ومعرفته يكمن في وعيه الجماليّ، وأنّ الحاضر الميتافيزيزيقيّ هو حاضن الفهم. وبعد تحرير الوعي وتمجيد الجود الجماليَ في الوجودي، سأبدأ ألدأ بتوضيح

 حال في الموسيقىى هو نتيجة تأثير الوحي الذي يعلو كلَ الحِكِّم والفلسفات، الذي كالِي

بيتهوفن يوجب حضوره ويؤكّده (Ess Muss Sein"، وما هو هذا التأئير المباشر في النفس الباطنة اللذي يحرّرها من ارتباطها بالجسد؟


 يمكن استنارتها بالمو ويقى، وهي تؤدي دوراً جورير يوراً كوسيلة لتهذيب النفس . لكن كيف


 بحقّ الشُعوب؟

أراد جانكلفيتش أن يكتشف العالم من خلال الفن الجيّد، كما أراد تقيبم العلاهة بين











 كيف ستتمّ معالجة هذا الموضوع في هذا التسم الذي على ألما الماسه أُنهي هذه العمارة الفنيتة التي بدأت بتأسيسها في التسمين الأؤلين؟

Jean-Jacques Lubrina, Jankélévitch: Les Dernières traces du maitre (Paris: Le Félin-Kiron, 2009), (1) p. 46.

Vladimir Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale (Paris: Seuil, 1989), p.12.
 الطرفين. وقد يعني التماثل أيضاً الشُفاء من العلّة أو التقارب من الشفاء، كما يعني



 جوَ الفوضى والعماء والسَكُر في الوجود؟











 تجسّد كلَ أنواع الننون حتّى ولو اختلفت النظريات في تحديد دورها.

«Le ton matinal du Do Majeur dissipe dans sa blancheur les folles ivresses confusionnistes de minuit.
C'est l'heure que choisit l'humour de Satie pour cribler le nuage de l'universelle diffluence et pour disperser le voile du crépuscule romantique». (Vladimir Jankélévitch, La Musique et les heures (Paris: Seuil, 1988), p. 9).
Friedrich von Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, trad. Robert Leroux (Paris: (4) Aubier, 1992), p. 295.

$$
\begin{equation*}
\text { (5) ألبير ليونار، "ما الأدب؛" ترجمة صيّاح الجهيم، الآداب الأجنبيّة (دمشق)، العدد 79، ص } 205 . \tag{6}
\end{equation*}
$$

Gaston Bachelard, La Poétique de l'espace (Paris: PUF, 1975), p. 182.

إذا كان للفنّ قيمة، فإنّ ذلك لن يكون ربما إلآل لقدرته على الإيصال إلى طريق الديانويا





 المخادعة. لنحكم على نوعيّة الشعور الذي يمدّنا بالسحر من خلال النَّنم، أو بالنَّغم من خلال السرّ.

قد يتطلّب بناء الحكـم موضوعاً يرتكز عليه، والموضوع هو المادّة التي يبني عليها



 دائمأ إلى هذا الذكاء العلميّ العاطفيّ، فعطف فعل الفعل على تلقّيه، وعطف العلم على الـى






 للقيمة الفنيّّ؟ تنبّق العلاقة بين الموسيقى والمتلقّي من الطبيعة البشريّة والكُونيّة، وهذا الأمر يجعلها مسألة ذات جذور أنتروبولوجيّة وأنطولوجيّة 99). وهذه العلاقة تحمل معها


Vladimir Jankélévitch, La Musique et l'ineffable (Paris: Seuil, 1983), p. 131.
Ibid., p. 87.
Daniel Moreau, La Question du rapport à autrui dans la philosophie de Jankélévitch (Paris: Les (9) Presses de l'Université Laval, 2009), p. 50.
Jankélévitch, La Musique et l'ineffable, p. 7

هذه الفتنة بالقدرة على التأمّل والخلقِ؛ وهذا التأمّل يقدّم إلى الوعي بركة وتطهيراً، وهو
 (لكي يتسنّى للإنسان الاتحّاد بالله أو الاستغراق في المُطلق . يتضمّن التأمّل



 لا ندرك هذا الأمر من الناحية الإستطيقيتة لأنّ إدراكنا محكوم بالانششغالات التطبيقيّة ومقيّدٌ بعاداتنا.

يبدأ التحرّر عند جانكلفيتش، للدخول إلى الموسيقى الكونيّة، من السماع






 ميتافيزيقيّة عن جمال الأشياء وسحرها، كما يريد أن يجعل الإنسان النسان والعالم الفروض الأساسيّة لعلم الأخلاق. فكيف قارب جانكالِلفيتش بين التأتّل الموسيقيّ والميتافيزيقا من خلال تراسل الحواسّ؟

## 2 ـ اللاوجود الفيزيائي الموسيقيّ هو ميتافيزيقا

إذا كنّا نستطيع إعطاء اسم (الفلسفة الأولى") المستّاة (ميتافيزيقا") لعلم الكينونة(11)، فلن نتعجّب من نشوء محاكاة معيّة بين الكينونة الواقعيّة والكينونة الموسيقية. سأحاول أنـئ ألن

 فبدون الكينونة لا وجود للإنسان. والديمومة التي تراوح بين الأزلّيّة واللحظة العابرة هي

شـرط الكينونة؛ فليس هناك مـن كينونة لا تــوم (12). وهـذه اللـحظة العـابرة حيث تصل الكينونة إلى قمّة إثعاعها؛ يمكن وصنها باللحظة المناسبة حيث قبلها لم تكن الكينونة قد أصبحت ناجزة، وحيث بعدها تفقد هذه الكينونة قوّتها تدريجاً(13). والحـال أنّ كلّ كائن يشهج بداية ونهاية، باستثناء الكينونة المطلقة التي تقع في ما
 أو التمازج (Magma) الذي ينطلق منه تكوين الكينونة الموسيقيّة، يتكوّن من أصوات منظمّة ومن بنى عميقة مكبوتة في اللاوعي، وحيث يجهلد المبلع إلى إبراز مجموعات منتظمة في بنى أوليّة يرتّبها ضمن لغة موسيقيّة يختارها مسبقأ. وهكذا تتضمّن الكينونة
 قابل للفهـمم من جانـب الـذين يتلقّونه. إضافة إلى هـنه الضـرورة الـدلاليّة سيكون من الأفضل مراعاة ضرورة أنطولوجيّة تكمن في مبدأ التجانس الذي يدير كلّ كينونة منظّمة؛

 الـوضوعات تُولد من فكرة بسيطة تتضاعف صيغها تدريـجاً تبعاً لبنيتها الداخليّة التي تستدعي أفكاراً تليها وأفكاراً تسبقها. وكما في الكينونة البيولوجيّة حيث الجنين يحتوي مسبقاً على كلّ مراحل نموّه، فكذلك الخليّة الأصليّة في العمل الموسيتيّ تحتوي عليّ على
 الـموسيقيّة، وهـي ككلّ كينونة جـمـاليّة، تتمتّع بـكلّ خـصـائص اللكينونـة كـما تراهـا الأنطولوجيا .

يهيّئ موضـوع الكينونة الجماليّة الـموسيقيّة صورته مسبقاً انطلاقاً من مـادّة العمل الموسيقيّة هذا هو المبدأ الذي تنحني أمامه المادّة كي تكتسب صورة. فالمادّة والصورة منشودتان في هذا الإطار طالما أنهّما يسيطران على صيرورة العمل . وبنية الموضوع هي بمنزلة المبدأ الداخلليّ الذي يتكثّف فيه الوجه الخارجيّ للعمل. وهذه البنية تحدّد ولادة الــمـل، أي عبـوره من حـال الـقوّة إلى حـال الفـعـل . وهـي تـرأس تجهيز نظام النشـاط

Evanghélos Moutsopoulos, «Durée ontologique et conscience,» Néa Hestia, tome 72 (12) قـارن: (1962), pp. 1101-1102.

Hugues Lethierry, Penser avec Jankélévitch: Une âme résistante, en collabration avec André (13) Pérès et Patricia Verdeau (Paris: Chronique Sociale, 2012), p. 34.
Vladimir Jankélévitch, Ravel (Paris: Seuil, 1995), p. 111.
(Skeuo Action) الإجابة، ومسار هذه الإجابة يتحقّق كأنتيليشيا (Entéléchie) أي ككائن متحقّق بالفعل أو

 مؤلّفات برامز ودوبوسيّ. أمّا في ما يتعلّق بنظام الإثني عشر صوني التسلسليّة، فيمكن أن يكون تعبيراً عن ردّ فعلِ في مواجِّ اجهة انحلالال الأشُكال عند منعطف القرن العشرين.
 أن يتمحور البحث في الميتافيزيقا والموسيقى حول التماثلات البارزة من خلا


 يشهد بذلك، ففيتاغورس ومدرسته كانا قد شـدّدا على الطابع الموسيقيّ للواقع الكونيّ

 التشريع، وكذلك ممثّلو الأفلاطونيّة المحدثة من أفلوطين (20) حتّى بروكلوس (Proclus)

 الذي تدخّل لكي يفسّر عيوب مسار الكواكب التي رسم عنها غوستاف هولست (Gustave Holst) رسماً موسيقيّاً مفصّلاً، بالرغم من كونه خياليًاً بالكامل . والحق أنّ كلّ نظريّة أسطوريّة حول نشأة الكون تلجأ في وجه من الوجوه إلى نماذج موسيقيّة من
(15) تشتقّ لنظة Skeuo من اليونانتّة، وهي تعني التجهيز العسكريّ النظاميّ.

Joëlle Hansel, Vladimir Jankélévitch: Une Philosophie du charme (Paris: Editions Manucius, (16) 2012), p. 105.

Platon, Timée, traduction, notices et notes par Émile Chambry (Québec: La Bibliothèque :قارن) (17) électronique du Québec, 1999), 34 b sq.
Paul Kucharski, «La Musique et la conception du réel dans le Philèbe,» Revue Philo-: قـارن (18) sophique, vol. 76 (1951), p. 39 sq.
Damon, fr. 1-20 (François Lasserre, Plutarque: «De la musique» (Olten-Lausanne: Urs : قارن) Graf, 1954), pp. 74-79).
Evanghėlos Moutsopoulos, «Sur la participation musicale chez Plotin,» Philosophia,:قـارن (20) vol. I (1971), pp. 379-389.

أجل تفسير تكوين الكون(21)؛ ففي التقليد الهندوسي أعاد شيفا ـ ناتاراجاجا(22) من خلال



 تأكيد أنْ الموسيقى تستحضر (الطابع الموضوعيّ للإرادة الكونيّة)|"(26). فكما الأسطورة،

 إلى موضوع الوعي وهي مستسلمة لذلك الذي يريد أن يسمعها. يقوم الميتافيزيتيّ بتأويل


 سيتصدّى لها خلفاؤه أيضاً.

ها نحن نعود بعد هذه الجولة إلى أفلاطون، نقطة انطلاقنا. لقد بدأنا من خلال الإحالة


 برغسون (27، والآخر يقتنع من خلال البرهان. على أيّ حال، فالإثنان يتحقّقان في الزمن

Jean Cazeneuve, La Mentalité archaïque, collection Armand Colin, no. 354 (Paris: A. Colin (21) 1961), p. 15 sq.

هو إله الهالك والفناء والدمار، وهو تجسيد للقوّة الكونية التي تعمل على تخريب جميع الصهور التي تظهر
فيها حقيقة الكون.
E. G. Parrinder, Shintoism (New Delhi: [s. n.], 1972), p. 59, et Vassilis Vitsaxis, La pensée :قارن (23) et la foi (Athènes: Hestia, 1991), tome 2, n. 71.
Marcel Belvianes, Sociologie de la musique (Paris: Payot, 1951), p. 7, et Evanghélos : ${ }^{\text {(24) }}$
Moutsopoulos, «L'Imagination formative,» Annales d'esthétique, tome 2 (1963), pp. 63-71, notamment p. 66 (sur la réalité des «Murmures du Bois», du Siegfried Wagnérien).

Jankélévitch, La Musique et l'ineffable, p. 161.
Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme répresentation (Paris: Alcan, :قارن
2009), p. 38, et Evanghèlos Moutsopoulos, La Dialectique de la volonté et l'esthétique de Schopenhauer (Athènes: [s. n.], 1958), p. 52.
Henri Bergson, La Pensée et le mouvant (Paris: PUF, 1959), pp. 1376-1377, et Evan- : ghélos Moutsopoulos, La Critique du platonisme chez Bergson, 4imu éd. (Athènes: Institutions Philosophiques Réunies, 1977), p. 14.

بوصفهما سرداً لمغامراته الداخليّة. وعلينا التذكير هنا بكانط، في بداية نقد العقل العمليّ




 ذلك المجهول. وهي تكفل شرعيّة هذه التجارب وأصالتها، إذ إنّ الكون المنيا المنظور من خلال الموسيقى يبقى مرتّباً على منوال طابعها الموسيقيَ".

مع ذلك، فالعالم الذي تمهّد له الموسيقى هو عالم واقعيّ. وقد أوحى به الواقي






 والتي جذّدها رافيل.

في الحياة تتواجه المواقف التقليديّة المثّاليّة والواقعيّة حول العالم أو مجموعة العوالم





 هذه الميتافيزيقا المنغّمة دوراً في تسكين ألم المسكونة.

Immanuel Kant, Critique de la raison pure, traduction de Jules Barni (Paris: Flammarion, 1976), (28) p. 295.

Lubrina, Jankélévitch: Les Dernières traces du maitre, p. 127.
Jankélévitch, Ravel. p. 14.

## ثانياً: الديمقراطيّة المسكونيّة لتسكين القيم

لم ينُنِ جانكلفيتش عن التحدث عن ظروف نشـّأة الإنسان التي تضجّ بالتنافر وعن كشف فضاء تشلّع القيم وتبعثرها، حيث إنّ كلّ قيمة تدّعي الإصـلاح بكـرم فعلها، فتحتلّ دائرة الكون وتشغل حركته. هذه القيم المشتّتة تضع الإنسان في حالة تمالة الة، وهو ما يسبّب
 وتشويشها؛ فحالات التشتّت والصراع التي يعيشها ناتجة من النمط المؤتتمِر من المنافع،







 نفهم بمعنى فينو مينولوجيّ، وهو فهم يقتصر على التماع الخبرة الحدسيّة، ف وا (القيم هي من من
 مستقلّة عن بعضها، ومن دون أن تهتّمّ كلّ قيمة بمكانة القيم الأخرى، على الِّلى غرار النباتات
 المتعدّد (Absolu Plural) . وقد يعود سبب إعادة ترميم الميتافيزيقا في القرن العشُرين إلى
 الألمعيّة النادرة (Acumen Raritatis). وينشر الأخلاق وفعل الخير . ويما أنّ الديمقراطيّة الأخلاقيّة عند جانكلفيتش هي أسلوب حياة قائم على مبدأ سيادة أخلاقيّة حقوقها مقدّسة، وكيانها مطلق . هـا المُطلقِ عند جانكلفـلفيتش هو مغهوم الواقع غير المشُروط وغير المحدود، وقد سار جانكلفيتش على نهج كانط في ما يتعلّق بموضوع القانون الأخلاقيّ

[^2]Paul-Louis Landesberg. «L’acte philosophique de Max Scheler,» dans: Paul-Louis Landsberg et (32) Pierres blanches, Problèmes du personnalisme, préface d'Olivier Mongin; introd. de Jean Lacroix (Paris: Éditions du Félin, 2007), pp. 169-186.
Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale, p. 153.
Louis Lavelle, La Philosohie française entre les deux guerres (Paris: L'Harmattan, 2009), (34) pp. 253-254.

فرأى أنّ الإنسان هو غاية وليس وسيلة، والخير بالفعل هو الخير بالقصد. ولكنّه لم يؤيّد


 مسبوق. والحال هذه، فانفتاح النفس على الوجود هو انفتاح تسامحيّ كما هو انفتاح على





 ويتمثّل بها ويمثّلها، وكيف تتكوّن الكليّة من دون أجزاء؟

أوضح جانكلفيتش هذه المسألة من خلال هذا المثل الذي يظهر الفرق بين هيكليّة

 النذي يحضن النَّنم ويجسّده.
سار جانكلفيتش على منوال شلّينغ الذي رأى أنّ الوجود هو هبة أو تحقِّق فعليّ،
 الميتافيزيقا، وجماليّة الإثنين. وأظهرتُ انتقاد جانكلفيتش لدياليّالكتيكيّة هيغل التي عدّها



 الإنسان أن تتشبّه غاية فعله بغاية فعل اللامتناهي. وقد أيّد جانكلفيتش فكرة لفين الفينا رأى أنّ (الميتافيزيقا هي الموت من أجل اللامنظور، والرغبة الميتافيزيقيتّ هي رغبة في

Henri Bergson, Les Deux sources de la morale et de la religion (1932), p. 57.
Joëlle Hansel, Jankėlévitch: Une philosophie du charme (Paris: Éditions Manucius, 2012), p. 48. (36)
Jankélévitch, La Musique et l'ineffable, p. 10.
Vladimir Jankélévitch, L’odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling (38)
(Paris: L'Harmattan, 2005), p. 173.

الكلّ المختلف، وهي علاقة اجتماعيّة تبادليّة، تهدف إلى التضحية إلى حدّ الموت في سبيل الآخر1). ولكن كيف لهذا الجوهر المُطلق أن يختفي؟

إنّ هذا الاتحاء للجوهر على حدّ قول فنلون لا يقتصر على نزع الملكيّة فتط، بل على



 اللااكتفاء من خلال عمليّة السماع الموسيقيّ، وما هي حقيقة هذا السماع الميتافيزيقيّة؟ يحاول جانكلفيتش أن ينقلنا من حالة الصعوبة والإحراج (Aporie) التي يضعنا فيها موضوع الموسيقى، إلى النهل من نبع الفرح والوفرة (Euporie)(41). فالموسيقى تخلق






 جِدِّ هذه الدهشة، وأُلفة هذه الانجذابات المتجانسة، وما وما سرّ مبدأ هذا التعاطف الكّ الكونيّ،

> وهذا الفعل وردّ فعله؟

$$
1 \text { ـ أُلفة الممكن بإطلاق }
$$


 النفسيّة كصلة الصداقة والقرابة. وفي تكوّن الألفة تنبني الصداقة. وتعني أُلفة الله مجده

Hansel, Jankélévitch: Une philosophie du charme, p. 87.
Vladimir Jankélévitch, La Philosophie première (Paris: PUF, 1986), p. 3.
(41) إنّ اسم Euporie يرمز إلى إلهة من الميتولوجيّة اليونانتّة، وهي تمثّل الوفرة.

désintéressée, [...]. Le beau est ce qui plait universellement sans concept.» (Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, traduction de Alexis Philonenko (Paris: Flammarion, 2000), pp. 139 et 150). Anne Cauquelin, Les Théories de lart (Paris: PUF, 2007), p. 72.


 هيئة أفكار . لكن هل تتضمّن ملكة فهمنا كلّ الأفكار غير الممكنة؟ فالمنخى الونى الوسطي للإنسان (In Medias Res) الذي يجعل منه نصف إله ونصف إنسان، لا يستطيع أن يكون جوهر جواهر الذاتيّة (Ipséité des Ipsétés)، لآنه جوهرٌ مرؤوسٌ (Subalterne). وهذا الظرف الوسطيّ يغمر الإنسان ويخضعه لظروف وسطيّة، ويسيرّه ضمن منحيين متناقضين، الممكن وغير الممكن، والممكن والمستحيل (45)






 تفعله الفلسفة.

من هنا، علينا أن نميّز بين الحقائق الضروريّة والحقائق العرضيّة المتناقضية، ولا يلا يمكن

 وهذا يعني أنّ تأثرّ كلّ كائن يجعل الآخر يخضع لنفس التأثير، مهما كان بعيداً أو قريباً.

Gottfried W. Leibniz, Discours de métaphysique, trad. Henri Lestienne (Paris: Vrin, 1967), (44) passim.
Georg Simmel, Tragédie de la culture (Paris: Sandre, 2006), p. 27.
سأبيّن كيف يتمّ هنا التلاحم والانصهار عند المؤلّفَ الموسيقيّ دوبوسي: La Chanson du vent mêlée"
à la cacophonie des cloches ou à l'éternel bruissement de la mer, les faits divers du monde non point réglés ni accordés l'un sur l'autre comme dans la polyphonie, ni présents l'un aprés l'autre comme dans la tragédie, mais confrontés dans la réalité flagrante, décousue, inélaborée de leur discordance, la mélancolie et l'allégresse non plus alternantes, mais coexistantes, telle chez Debussy la crue et nue vérité de la coprésence universelle." (Vladimir Jankélévitch, Debussy et le mystère de l'instant (Paris: Plon, 1988), p. 173).

Gottfried W. Leibniz, De contingentia, Gottfried Wilhelm Leib, d'après les manuscrits de la (47) bibliothèque provinciale de Hanovre, bibliothèque de Philosophie Contemporaine, publiès et annotés par Gaston Grua, 2 vols. (Paris: PUF, 1948), vol. I, p. 303.

وهذه المسألة تُعَد مسألة أساسيتّ ولكتّها في السحر لا تخدم إلّا ضبرورة السيطرة. فرجل







تصوّر أم فرار من عالم التجربة؟


 السيكولوجيا (Métapsychique)، أي في عالم معظّم (Glorifíe) (S0)"
 هو فعل ميتافيزيقيّ. لكن كيفـ تكون الفلسفة الوضعيّة للتجربة هي الشيّ الشرط الأساسيَ للفلسفة الأولى؟ وكيف تكون نظريّة الحقائق الموجّهة، ميتافيزيقيتّ؟

ينزل علينا تصريح جانكلفيتشُ أو اعترافه الجريء كالصاعقة، وهو يختم المتر المقطع






 بنود المبادئ النطريّة في معاهدة الآتاق الكوني؟؟

Jankélévitch, La Philosophie première, pp. 3 et 14.
Ibid., pp. 3, 14 et 44.
Ibid., p. 19.
Lucien Jerphagnon, Jankélévitch ou de l'effectivité (Paris: Seghers, 1969), p. 25.
Jankélévitch, La Musique et l'ineffable, p. 23.







 الأبعاد الزمنيتة التي تتحقّق ضمن فضائها حركة التناغم الموسيقيّ الأخلاقيّ؟

## 2 ـ التناغم الأنطولوجيّ في لحظة الرشاقة الساكنة


 الكونيّ، أو الاتححاد الروحي (Sobornost)، أو الاتّحاد الصوفيّ المقدّم من الأنا إلى الذات


 الاجتماعيّ الأخلاقيَّ الذي يتضمن عدّة نظريّات فكيف تستطيع الموسيقى أن تحملها؟ تكتمل عمليّة الخلق والإبداع عند جانكلفيتش في تلازم الضدّين اللذين ينحصران في ساعة الصمت الأعظم وعدم الحراكـ ـ وفي هذا الصمت تتمّ معانقة الإنسان لعدميتّه، وفي هذه اللحظة يشعر وكآنّه أمام خيارين: إمّا العودة إلى الوراء، وإمّا التقدّم هـيّ هكذا تتحقّق الممكنات عند جانكلفيتش في لحظة الامتلاء التي تسكن ساعة منتصف الظهيرة(57).

Leon Brunschvicg, Spinoza et ses contemporains (Paris: Alcan, 1923), p. 193, <http:// قارن < www.antiqbook. com> and [http://fr.m.wikipedia.org](http://fr.m.wikipedia.org).
Kant, Critique de la raison pure, pp. 84-85.
Gottfried W. Leibniz, Samtitche Schriften und Brief, Académie de Berlin, 1976, série VI, t. I, (55) p. 477.
(56) ماكس فيبر، الأسس العقلانيّة والسوسيولوجيّة للموسيتي، ترجمة حسن صقر (بيروت: المنظمة العربية

$$
\text { للتّر جمة، 2013)؛ صر } 17 .
$$


الدصصاحب لآلة الفلوت (Flûte)، يـجسّد الككليّة والـخصوبة، كما يـجسّد ورح الخليقة في الطبيعة، وروح الثنائيّة: =

فلنحلّل الآن معنى كلمة النصف لنفهم مقصد جانكلفيتش من هذه اللفظة. فالنصف من ناصف، ونصَفَ من أنصاف، والأنصاف تعني العدالة الطبيعيّة أو النزاهة، والعدل هو المساواة، وهو أن نعطي من نفسنا الواجب ونأنخذه، ونحدّد الأمور في مواضع أنصها وأوقاتها
 النشّاطات. وهي غير ثابتة، وهي البداهة السامية حيث تبلغ المدّة الزمنيّة أوجها، فتتحقِّق



 نهتدي إلى الشعور في ظلّ الغناء الصامت، والحركة الجامدة الـية، والرشاقة الساكنة؟ هكذا



## ثالثاً: الموسيقى بين الاستيهام الرنّان ووديعة الوهب الأخلاقيّ

إنّ الاستيهام هو الإفراط في استخدام التأثيرات الناشئة عن الوسائل الخارقة في الفنّ. وهو الإسقاط أو الاندماج في الموضوع من خلال اللعبـ وقي وقد تظهر في اللعب البراعة الفائقة، كما قد تظهر فيه السخرية. والوديعة هي الأمانة التي تُسحَب عند الـد الطلب تُسترَد فيما بعد. والصنائع هي ودائع، تعني عمل المعروف. والتحّليق من فـي فوق لكي
 الوقت الـذي يتّجه فيه النتـاج مباشـرة نحو الإحسـاس. هـذا السؤال يُحيلنا على نظريَّة
= الرغبة والحسَد، التفرقة والتجمّع، الحضور والغياب. (اوهذا الإله يستلقي في الغابات وتستلقي معه كلز كائنات

 (Paris: Presses de la Sorbonne, 2002), p. 44.
Jankélévitch, Debussy et le mystère de l'instant, p. 145.
"L'immobilité de l’omni- فلنبيّ صورة العالم المكتمل الذي يغرق فيه الإنسان خلال هذه الساعاع
présence méridienne exprime l'implantation de l'homme dans l'en-deçà intramondaine, et elle exprime aussi la solidarité de l'existence humaine avec l'univers". (Ibid., p. 143).
Jacques Rivière, Etudes (Paris: Gallimard, 1999), pp. 127-128, <http://fr.m.wikipedia.org/wiki/ (60) Jacques Rivière>.

الحدس المباشر المتعلّقة بالجمال والحساسية. فالتحليق ينتزع الفنّ من التمركز، ويبني ساحة ناشطة من التفاسير حوله، وهذا ما يدفعنا إلى اللجوء إلى منظومة دفاعيّة، للوقوف

 وسيلة للنشوة تنبعث من العالم الداخليّ، ولكنّها تأخذ على عاتقها عمليّة خلاص العالم الداخليّ من عبء الحياة اليوميّة، ومن الضغط المتنامي من العقلانيّة النظريّة والعمليّة|(6) (6). يتحدّث جانكلفيتش في كتاب دوبوسي وسرّ اللحظة عن المطر والفصول والنهاية
 والـحبّ والجنّة والهروبب والصير وضنى الـحبّ، وعن كلّ الآثتار المترتّبة على هذه الثنائيّات. وهو يُشير بذلك إلى تعانق عناصر الوجود وتشاركها في عودة الانبعاث. وجانكلفيتش على غرار شوبنهور لم يهتمّ بالألم لكن إلى أين تأخلذ المّا الموسيقى الألم النابع من وجع الأخلاق، وكيف تحافظ على الوديعة الأخلاقيّة؟

إنّ المعرفة الفنيّة تشتمل على الإضاءة الميتافيزيقيّة التي لا يمكن فهمها إلّا من خلال (الحيويّة الميتافيزيقيّة للفنّ"). وهذه المعرفة الفينّة توضّح حقيقة العالم، بحيث لا لا يكون العالم نقطة الانطلاق لتصوّر فنّي يحاكيه، وإنّما هو محطّ الرّحالّ. ترجم جانكلفيتش حركة الرنين المزعج من خـلال الموسيقى الركيكة التي عدّها كـحلّة خالية الـية من الجوهر والمبدأ والقاعدة. هذا الطنين الصاخب هو الذي يغيّر سمتها الأصيلة. فالموسيقى الأصيلة
 هو مغمور بالموسيقى، والموسيقى تُصوّر نوعأ من الخلاص للكثير من المـآزق المتعثّر
 النذين تناولهم، على سبيل المشال دوبوسي ورافيل وساتي، وذلك للتعبير عن حلم الإنسان
 واضـحة أيضاً، كما سرّ الحياة والحـبّ والـموت، فهي أسرار لا تُسبَر ولكنّها شفّافة

Vladimir Jankélévitch, Une vie en toutes lettres: Correspondance (Paris: Flammarion, 1998), (63) p. 65.
(diaphane)(
خلال الحبّ تتّحد الميتافيزيقا بالإطيقا(55).

لـم تشغل بـال جانكـلفيتش الأخـلاق الفنيّة الموسيقيّة للـديانة، أو الأخـلاق الفنيّة الموسيقتّة للثقافات، هذا الأمر الذي شغل بال الفيلسوف ماكس فيبر . فموضوع الموسيقى عند جانكلفيتش يستنطق الموسيقى بما تحمل من أسرار كي تُعين الفرد على التخلّص من









 تعقيداً تتعلّق بطرائق اعتياد الأذن السماع من خلال ملو ملكة التلقّي (67). وهكذا فعدم تحديد ماهيّة الموسيقى يسمح لها بأن توحي بالشعور الوهميّ وتنقل الصور التلميحيّة وتترجم


 سرّ ديناميّة تطوّر قرابة الأصوات النغميّة؟

Jankélévitch, Debussy et le mystère de l'instant, p. 17.
Jerphagnon, Jankélévitch ou de l'effectivité, p. 60.

$$
\text { فيبر، الأسس العقلانتّة والسوسيولوجيّة للموسيقى، ص } 11 \text {. }
$$


«Aucune musique n’a été autant que la musique de Pelléas coextensive à cette simultanéité (68) universelle et innombrable de l'existence; aucune n'a su comme celle-là capter en voltage une correspondance insaisissable, intercepter les messages télépathiques ou sympathiques, surprendre la communication des âmes dans l'éther, suggérer enfin la sensation équivoque de ce qui est à la fois ici et là, proche et lointain, intermédiaire, comme le presque rien entre l'être et le non être." (Jankélévitch, Debussy et le mystère de l'instant. p. 21).

إنّ هارمونتّة الموسيقى هي وسيلة تقوية للقرابات اللحنيّة، وهي صورة التآلف مع النوطات. وهي كمبدأ الأخلاق القائم على مبدأ التعاطف الأخويّ والتواضع التِ وما وما يغلّف
 القوليّة تفتح مجالاً لتأويلات متعدّدة. وللمؤلّفة الموسيقيّة ميشال ريفردي رأليٌ في هذا








 التناقضات التي لا يُنفَذ إليها، وهي تستطيع بفضل الهارمونيا أن تسوّق عدّة خطابِات حتّى لو كانت مستقلّة، ذلك بأنّ اللغة المغارقة للموسيقى هي غير زمنيّة.

يشتاق جانكلفيتش بين الحين والآخر إلى التنزه في منطقة الإعراب النحويّ، وذلك لكي يكتشف وظائف للكلمات من خلال الموسيقى. لكن كيف أصبحت الآن تعبّر وهو الذي يقول إنّها لا تصلح للتعبير ولماذا أراد جانكلفيتش أن يمزج بين أسرار الجسد وأسرار النغس؟

يعتقد جانكلفيتش أنّ أفروديـت وإيـروس يـجسّـدان الـحبّ نفسـه، وأسـرار الجسد




 تحمله النوطات الموسيقيّة المنخفضة الصوت، وهذه النوطات تحمل سرّ الموت أيضأ،

غير أنّ هذا السرّ هو سرّ ذائع الصيت، وهو كسرّ بوليشينيل (71). ركّز جانكلفيتش على ثقل قوّة الإحسـاس (Sensorium) الكامنة في الحزن التي تـجسّد في آنٍ معاً حضور الغيـاب وغياب الحضور، والْوجود غير الـموجود، واللاوجود الـموجود، والـحضور اللامنظور للّذي ليس مو جوداً. وهو يرى أنّ الانتظار هو حزن، والحزن يكمن في إدراج اللحظة على بساط البحث. والسرّ عنده يكمن في الواقع وليس هناك من من عوالم ألم أخرى بعيدة منّا، وما هو ضروريّ هو حقيقة الظاهر. لكنّ الظاهر يخدع فكيف لا نعزو إليه سبب الخطأ؟ هنا
 العلاقات الممغارقة، فكيف تُعلي الفكرة التي تفكّرها، والتي تغرف منها امتلاءهـا؟ وهذا الموجود في الوجود، وجوده ليس بمتحقّق، وهو عمليّة مستمرّة(72). اقترن موضوع ع الحّبّ المشترك في الجمال والأخلاق عند جانكلفيتش بالمووت، لكنّه تارة يبيّنه كموتٍ رحيم'

 سرّ هذه السقطة الـخياليّة التي تحدّث عنها باشلار وكتب عنها إدغار بو؟ أليست الحياة هي التناوب المنظّم للحركات الصاعدة والهابطة، فلمن تبقى الرمزيّة الأقوى والأعمق؟ عندما ترأف المحبّة وتتنازل، عندهـا أسمّي هذا التنازل الجماليّ موسيقى. لكن كيف تترنّح هذه السقطة بين موضوع الضححيّة ووضاعة التضحية؟

## رابعاً: إرادة السقطة بين التأليه المضحّي والتضحية المؤلّهة

تتناقض الإرادة مع رتابة العادة بالنسبة إلى من شاء أن يغيّر مجرى الحياة، وهذه الإرادة تنتزع من العدم ما يتطابق ومفاهيمه. لذا، بسبب افتقارنا إلى صفة أكثر مطابقة، في وسعنا أن نُضفي صفة المبدع على الإنسان الذي يمتلك روح المبادرة التي تتوّج الإرادة(75). وهذه الإرادة عند جانكلفيتش هي إمكان الامتناع المطلق، والمطلق الممكن، وهي نفي للعائق ومقاومة للمقاومة(76) وما نريد طرحه هنا هو التالي: هل تنكفئ (تنهزم أو تتغيّر ) إرادة
(71) بوليشُينيل (Polichinelle) هو شخصيّة هزليّة من كوميديا Dell' arte، يُرثُر كثيرأ إلى حدّ آنه لا يستطيع أن

Vladimir Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien (Paris: PUF, 1981), t. I, p. 103.
Jankélévitch, Debussy et le mystère de l'instant. p. 37.
Ibid., p. 56.
Juliette Boutonnier, Les Défaillances de la volonté (Paris: PUF, 2002), pp. 3-4.
Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien, t. III, pp. 51-52.

الحياة في السقطة؟ وكيف تستطيع هذه السقطة أن تحرّر حياة الإنسان الذي يمثّل الموت فيها جزءأ كبيرأ، وهل تؤدي إرادة الذات لعبة ما بعد الموت والحياة لكي تحقّق حرّيتها؟ أم هذه هي لعبة الموت الإراديّ في محاولة منه لتخخلّيه عن سرّ جمال الحياة؟

تتمثّل الإرادة الأخـالاقيّة بحركتين: حركة نحو العلى لتمجيد الإنسـان، وحركة نحو

 وجهتَي النظر الأخلاقيتة والجماليتّ. ولنحاول أن نكشَف إذا كان موقفه قريباً أو مماثلا لموقف نيتشه الذّي وصف الموسيقى كأداة لتكريس الصراع الوجوديَّ الذي يُسوَّغ من خـلال ظاهرة الموسيقى. وفي هـذا السياق سنشير إلى أيّ مـدى يتطبابق النموذجان الديونيسيّ والأبولينيّ مع أوديسه جانكلفيتش الأخلاقيّة والفنيّة؟

يجسّد النموذجان الديونيسيّ والأبولونيّ قوّتين فنيّتين تصدران من طبيعة واحدة، وهذه الطبيعة هي غريزة طبيعيّة عند الإنسان يسمّيها نيتشه الغريزة الفنيّة التي تأتي في درجة متقدّمة على غريزة الكلام. فالنموذج الأوّل هو النموذي التائق إلى حيويّة الحيّة الحياة والمستمتع

 والتحديد. وقد رأى نيتشه أنّ الفنّ الديونيسيّ قد خرج من أعطاف جوهر الموسيقى (78)، وهذه حال الفلاسفة السابقين لسقراط الذين عبّروا عن تصوّرهـم الفلسفي للوجئ

 يناسب التعبير عن رغباتها. فالموسيقى في نظر نيتشُه ترتبط بما هو إشكاليّ ومرعب؛



 التعبير الذي يلتطط أبعاد كلّ ما هو موجود. لكن أين تكمن تربية السمع الفنيّة والأخلاقيّة
لالتقاط سرّ هذه الأبعاد؟

Friedrich Nietzsche, La Naissance de la tragédie (Paris: Gallimard, 2000), p. 101.
Ibid., p. 198.

تنبع معرفة الذات من النوص في العمق في صراع لا يتعب، ولا يرتاح إلآ عندما يبعث





 الحدود وتتجاوز المستحيل، وهذا من قواءد لعبة المغامرة.








 ننسب إلى الجملة الهابطة عند جانكلفيتشُ عدّة شروحات، منها هالإلحباط، والضياع،
 والزوال، والانحدار، والغروب النضائيّ، ويمكن أن تكون أيضاً انحطاطاً للقوى أو أفولًأِ
 ما الذي يعنيه جانكلفيتش بالسقطة المترنّحة، وأئهها يفضّل، السقطة المستقيمة أم السقطة المجنَّحة؟

إنّ حركة الرقّة الخفيفة هي وليدة فكرة النزوع نحو الأرض، ووليدة قوّة ارتقائّة نسمّيها الخغّة أو الرشاقاقة (Leggierezza). وهكذا، فالمادة التي تتحتل جاذبيّة الأعماق لا تحمل

Jankélévitch, Debussy et le mystère de l'instant, p. 45.

عند الموسيقيَ دوبـوسي ثقــلاُ لا يُسبَر، فهـي مـن دقائق الأمـور غير الموزونـة
 الكتماسكة التي تشبه قصائد مارغريت كليربو ي يرى جانكالفيتش أنّ الهبوط الموسيقيَي هو









 يجد الأثر الفنيّ كينونته عندما يليلغ تجربة تنيّر ذلك الذي أنتجه؟

يرى جانكافيتش أنّ الاتتلاف الطبيعيّ يكمن في عدم التطابق و وانبياق الالتّاذانات ليس
 هو أيضاً مفارق. والوعي الثنائيّ يستلقي دائماً مع انعكاساته ويهرب من الشئ الشيء الذي

 أخـرى. وإذا كـان يغفو في عمق كـلّ إنسـان منتج (Homo Faber) إنسـان ثرئثار
 إنسانان(8)، فمن الطبيعيّ أن يضيع الإنسان الفنّان الموجود داخل الإنسان العاديّ وهنا

Ibid., p. 50.
(84) هكذا بيّن جانكلفيتش رغبة النشوة المشتاقة إلى المورت، وموت النشوة الراغبة في الرغبة: La volupté
appelle, désire, provoque le coup d'épée et le fratricide dans la nuit; car où est l'amour est aussi la mort. À partir d'un certain degré d'incandescence, l'exquis devient mortel; et la volupté dans la musique de Debussy, comme celle de Ravel, est parfois si aiguë qu'elle fait mal.» (lbid., p. 28).
Emmanuel Levinas, La réalité et son ombre (Paris: Vrin, 2000), pp. 107-127.
Jankélévitch, Debussy et le mystère de l'instant, p. 100.
Lucien Jerphagnon, Jankèlévitch: Entrevoir et vouloir (Paris: Editions de la transparence, 2008), (87) p. 58 .
 والمتعة في التلقَّي غير المباشُر والمتعلّق بغيره. ومن الطبيعيّ أن يتأثّثر في هذه الغيّ الغواية
 تفعّل إبداع الخالق وتنشّطه (88).
لاحظنا أنّ الطابع الكونيّ الذي يغمر الكون هون هو طابع موسيقيّ، وقد تجلّى عند كبار






 الأعماق يتحرّر الإنسان من غلبة الظلم.

## الفصل السـادس

## التتأصيلـ الاجهـاليّ في تصسّراتـه وحلدوده

المطلوب في العرض النقديّ الآتي هو أن ينـخرط الإبـــاع الموسيقيّ في الفعل


 الماورائيّة التي يحمّلها جانكلفيتش للموسيقى بالرغم من عدم وضوح الرّ الرؤى التصويريّة،
 المسؤوليّة. وسأكتشف من من أرض الواقع أسس الهابيتوس الساكن في عالم المثال، وأتحققى من الدور الاجتماعي أو السياسيَ أو الأخلاقيّ الذي يجب أن تؤديه الموسيقى من أجل بناء مجتمع مثالي.

## أولاً: إخفاق إمكان الاستحالة



 وترفض إيجاد الحلّ. هذا الرفض للحّلّ ولّد عنده تقاطعاً بين فكرة النقد الفلسفيّ التي تجمع بين بعده الفلسفيّ الأخلاقيّ، وتطبيق مفهومه في الحياة، وذلك من من خلالدل طريقة تعايشه مـع الأحـداث المـحدقة به ككاتب ومـحـارب نـاشط في عـدد مـن التظاهرات
(Marcheur Infatigable de la Gauche) لمغهوم السماح، فلجأ إلمى فكرة استحالة التجسيد لمثاليّة هذا السماح والتكيّف معها، لأنّه رأى أنّ فكـرة الـسمـاح تندرج ضمـن الحالة الـمـحدودة، أمـا مثاليتّه فهي غير مـحـدودة. والسماح المثاليّ الخاللي من كلّ نيّة لا يُطبّق في واقعنا، وهو ينتمي إلى عالثم آخر مغاير عن عالمنا. هنا وضعنا جانكلفيتش أمام عالمين، عالم السماح النسبيّ، وعألـم السماح المثالليّ. فالسماح المنشود عنده لا يجد الحلّ بغعل عامل الوقت، ولا يقتصر على النسيان أكثر ممّا يقتصر على الصفح. الزمن الذي يغيّر الأشخاص لا يستطيع أن يغيّر الصورة التي
 الاستهداف للقيم؛ ف "الأنا المستهدفة هي شيء مختلف عن القيم المستهجدفة)|(1). وأن نتجاوز المسألة فهذا لا يعني أن نسامح. السماح هو فعلّ محجانيٌّ. والحلّ المقدّم للسماح بوجه عام لا يرضى به ولا يقتنع ببعده، لانّه حالة ضعغف، وعند الـن ارتكاب الجرائم نمقت
 أن يقنعنا بأنّه قد تحخلّص من فكرة التنفيذ لعمليّة السماح . وذلك من خـلال استعذابه فكرة التعايش مـع المطلقات، لأنّ بين مطلق قـانون الحـبّ ومطلق فعل الـحريّة، ثـمّة تشلّع لا نستطيع إصلاحه، لكن بين لاعقلانيّة الشرّ وجموحه، وطاقة الحبّ التي لا تنضب، ألا يستطيع الحتب من فرط حبّه وإشباعه أن يفهم ليحبّ؟ وكذلك، ألا يستطيع الفهـم أيضاً من شدّة فهمه أن يتوصّل إلى الحبّ؟ لمَ لم يستطع جانكلفيتش من خلال هذه السببيّة الدائريّة (Causalité Circulaire) نلاحظ أنّ كيفيّة معالجة هـذه المسألة تتطلّب فعـلاً عجائبيّاً، ذلك بـأنّ (ابين التحام الأضداد وتوحيدها فرقاً كبيراً، فالأوّل يتطلّب استنتاجاً، والثاني يتطلّب أعجوبة||(2). لكن لماذا لا يكون هذا السمأح أعجوبة، أعجوبة تطابق وضع الحالة مع نفيها؟

لم يختر جانكلفيتش الإنسان العاديّ ليقوم بهذه المهمّة، بل اختار البطل القدّيس في معركة الحياة، والفنّان في معركة الموسيقى. وإذا كانت الحياة الروحيّة هي انتصار عجائبيَ على التناقض، فالموسيقى تنتمي إلى هذه الحياة الروحيّة. لككن ما هي الطريقة لنكتب عن ون الموسيقى إذا كانت ترفض اللغة القوليّة والكتابيّة؟ وكيف لا يتمّ التعاطف العجائبيّ بين مقوّمات المموسيقى ومفاهيم الأخلاق، ما دام الحبّ الحقيقيّ يستسيغ التطواف في كثيرٍ

Joëlle Hansel, Vladimir Jankélévitch: Une Philosophie du charme (Paris: Editions Manucius, (1) 2012), p. 133.

Ibid., p. 134.

من الحقد، وكلّ حقدٍ مزمن ينتهي بحبٍّ كبير ـ وإذا كانت الإطيقا عند جانكلفيتش تتقدّم


استمراريتّها، ولْمَ لا تتغلّب الإطيقا على فعل الإثم؟
لـم يستطع جانكلفيتش الدفاع عن هذه الفكـرة بالرغم من أنّه يقول إنّ پما مـا من شيء








 عن باله أنّ الموت يفصل الفلسفة عن الموسيقى، والإنسان عن الفّ الفّلسفة. كما أنّه نادى بمفهوم الفرح العامّ وهو الذي رافقته تعدّديّة مختلف ألوان مشاعر
يلجأ جانكلفيتش دائمأ عندما يقتصر الأمر على تحليل العمل الموسيقيّ إلى القون إلنَ
 سنحلّلها نحن بدورنا بما أنتا مبدعون مرؤوسون.


 الأسلوب بالنسبة إلى الكاتب أو الفيلسوف هو كما بالنسبة إلى الرسّام الذي يمثّل له اللون

 تجذبه نحو عمق الخيبة. لكن كيف للعازف أن يعزف من دون أن يتأمّل في فعله؟ وكيف

Marcel Proust, Le Temps retrouvé (Paris: Gallimard, 1990), p. 211.

لهذا الإنسان العاديّ أن يعيش السرّ أو أن ينقله؟ فهو لا يستطيع مقاومة التجربة، تجربة



 ذلك بأنّ كلّ فنّ إيحائيّ يجعل من كلّ مستمع إليه شاعراً، ومن هذا الشيء يولد اليّ السحر . والإيحاء هو عمليّة خطيرة لأنه يتمتّع ببعدين: البعد السلبيّ، والبعد الإيجابيّ. فكيف يقرأ
جانكلفيتش إيحاءات هذه الأبعاد؟

## ثانياً: ازدهار جنون البلاغة








أو أرض الميعاد هي أرض تسوية؟ (La Terre Promise est une Terre Compromise). لقد أثار امتعاضه وغضبه قول أندريه جيد (André Gide) عندما طرح السؤالل المحوريّ الأساسيّ في كتابه عن شوبان ("بريلود لأيّ شيءّ؟؟ (Prélude à quoi)، فإذ به يحتجّ على (ألى
 بشيء، ولسنا جديرين أن ندخل إلى كنه الموسيقى إذا سألنا عن ماهيتّها (8) . فالمالايمكن
 للعقالانتّ المتعّرة بعلل الحبّ الساخرة، وبعدم تناسق أو تباين الأسباب والنتائج(9)، ذلك

Jean-Jacques Lubrina, Jankélévitch: Les Dernières traces du maître (Paris: Le Félin-Kiron, 2009), (7) p. 43.
«La musique était au coeur de son ouvre en même temps qu'elle en était le contour, qu'elle (8) encerclait cette proie qu'était le sujet traité par le philosophe, et c'est elle avec ses gammes illimitées de nuances et de sensations, qui avait la possibilité de se rapprocher au plus près d'un mystère, celui de l'exploration et du partage de l'expérience morale.) (Ibid., p. 48).
Vladimir Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien (Paris: PUF, 1981), t. I, p. 46.

بأنّ سرّ الحقيقة يكمن في التفتيش عن سرّها الكامن فيها. وما التوضيح سوى نمط من الخداع الذي علينا الاحتراز منه.

هكذا تختلف الرؤى عند جانكلفيتش من كتابٍ إلى آخر، ففي كلّ كتاب، وبـخاصّة في الكتب المو سيقيّة، ينغرد بوجهة نظر مختلفة. على سبيل المثال، يُعلن في كتاب المي الموسيقى واللامعبّر عنه عن رفض الموسيقى التعبيرَ والتوسيعَ، أمّا في كتابَي دوبوسيّ وسرّ اللحظة، وفوريه واللامعبّر عنه، فيظهر كشاعر غنائيّ منغمس في الصور البالاغيّة التي سنبيّن كيف تتفاعل مع الموسيقى. فـ "الموسيقى تندّي أعطاف الشعر حتّى محطّات الصمت الأخيرة، والشعر يندّي تعاقبات الموسيقى التي تموج في الفضاء، وهي تحمل معها مركبة الأحالام نحو حديقة النجوم"(10). وعندما يتحدّث جانكلفيتش عن الرباعيّة الموسيقيّة عند المؤلّف الموسيقيّ (فوريه|) تظهر صـور التشابيه والاستعـارات وكآنهـا تتدفّق غنائيّاً وتنسابِ كما المياه الـجارية(11). وهـه الصـور التي تمتزج بالمـرادفات الفلسفيّة الشاعريّة والموسيقيّة
 أم الموسيقى هي التي توحي إلى الطبيعة. يقول جانكلفيتش عن موسيقى دوبوسي "إنّ الائتلافات تلامس وجوهنا، والميلوديا تتكسر بكروماتّة، والنوطات ترتجف تحت خفّة ظلّ الأيادي وكانّها قطرات من الندى|"(12)؛ فالطبيعة عند جانكلفيتش تتشعرَن بالموسيقى، والـموسيقى تتشتعرن بالطبيعـة. كـما نـلاحـط التطابقـات الـمستتعارة مـن كـلّ الـحواس والأحاسيس المجتاحة بالطبيعة أو الحلوليّة (Panthéisme)(13). والسؤال الذي يُطرَح كيف يقارب جانكلفيتش بين الشُع والموسيقى؟ فعلى الرغم من تقاربهما، فهما يستخلمان وسائل مختلغة. وها هو يُصرّح: (الموسيقى لا تعبّر حرفيّاً بل نصف تعبير فهي تلعب مع التوريات وتمزج المعنى المـجازيّ مـع المعنى الحقيقيّ. والللغة الشاعريّة تحمل معنى مـحـدّداً وهـذا المعنـى هـو في كامل وعـي سلطتها"(14)، فلا يوجـد في العمـل المو سيقيّ إشـارات وجوديّة إلاّ من خـلال التـماثل الـذي يُعَد كناية وصـورة بـلاغيّة. يضرب الشـي الكلمات الخامدة بتداعي الأفكار أو الأحاسيس الخالية بفعل الأشياء التي تفتقر إلى

Vladimir Jankélévitch, Fauré et l'inexprimable (Paris: Plon, 1988), p. 77.
«Ce fleuve porte la nef de notre espoir. Ce fleuve est le fleuve des eaux vivantes et lustrales, la (11) glissante hydrographie qui débouche non pas dans la mer d'huile de la volupté, non pas dans le lac noir du sommeil et aveugle de l'aveugle narcose, mais dans l'océan pacifique de la sérénité lucide». (Ibid., p. 362). Jankélévitch, Fauré et l'inexprimable, p. 125.
(13) الحلولثّة هي المبدأ القائل بوحدة الوجود أو هي المّذهب القائل بأنّ اللنه والطبيعة شيء واحـل، وبأنَ الكون الماديّ والإنسان ليسا إلا مظاهر للذات الإلهيّة.
Vladimir Jankélévitch, Quelque part dans l'inachevé (Paris: Gallimard, 1990), p. 249.

الأصالة. وهو يمثّل انتصاراً أكثير عجائبيّة من الموسيقى. لكن ألا يفيد استخدام

 وإيريك ساتي في متطوعة السيرينادا قادرة على أن تزيل المغالاة؟ ولكي نكي نكتئف من



 في خيال الحاضر وخيال الماضي، وفي جانب إمكان الحضور بالقوّة. في هنيا هنا الرهاب







 عند المؤلّف الموسيقيّ موسورغسكي، وعني الحقيقة العارية المجرّيرّة من كلّ بلاغة،
 يتوصّل سحر الموسيقى بالاتحاد مع الفلسفة المنفتحة على العالم إلى الإصلاح؟ تقبل الموسيقى حتّى النتّة الأخلاقيّة العابرة (La Fugace Intention Morale)، لكن

 تراجيديتّها عن احتجاج وثورة؟ وما هي الكيفّيات والآلَّات التي تعتمدها التقالنّة لبناء
«On dirait le pas étouffé d'une danse lointaine martelant la pelouse [...]. On dirait un triton (15) monté sur des échasses [...]. On dirait que la brune s'élève lentement [...]. On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps.» (Vladimir Jankélévitch, Ravel (Paris: Seuil, 1995), pp. 43 et 105). Lubrina, Jankélévitch: Les Dernières traces du maître, pp. 51-52.
Vladimir Jankélévitch, La Musique et l'ineffable (Paris: Seuil, 1983), p. 149.

## ثالثاً: حيرة المنطق الفنيّ المتطرّف

يتضمّن الاستطالع عن معنى الحقيقة عند جانكلفيتش عمليّة كشف تتجلّد باسِّ باستمرار،


 الفيلسوف الذي يريد أن يصل إلى علم من دون أن يخرق مفاهيمه، عليه أن يعرف أنّ
 كما عليه أن يعرف أنّ ما هو أساسيّ هو كيفيّة الوصول إلى حدّ اللانهاية، وضرورة إنجا

 فيلوننكو أنّ جانكلفيتش هو راقص كنيتشه، والرقص عنده هو تو تحليق لأبعاد الفكر . نلاحظ





 هو الإرث الفكريّ الذي تحافظ عليه الأخلاق؟

 وكلّ الموضوعات التي تناولها جانكلفيتش وعايشها تشير إلى ما هو أبعد من حلـو الـيا المتناهي، كما تُشير إلى مسار هذه الصيغة النادرة الزائلة (Hapax Évanescent) التي

Alexis Philonenko, Jankélévitch: Un système de l’éthique concrète (Paris: Sandre, 2011), p. 22. (18) «C’est cela, : هـع جانكلفيتش هـا الْحديث عن الححبّ (Claude Maupomé) أجـرت كلود موبوميه (19) l'amour de la difficulté, l'amour de l'obstacle, le problème à résoudre, la difficulté vaincue. Elle est très dandyste. Je suis assez compétent sur le dandysme. Le dandysme est d'ailleurs intéréssant et significatif. Il y a un élément de stoïcisme dans le dandysme; Il existe un rapport entre les deux. La difficulté vaincue relève de ce que l'on éprouve à contenir un sentiment, à affecter l'indifférence, à rester impassible alors qu'on est profondément bouleversé. En amour, au lieu d'exprimer par des mots pathétiques le sentiment que l'on éprouve, affecter le détachement. Voilà qui est extrêmement ravelien". (Guy Suarès, Vladimir Jankelevitch: Qui Suis Je? (Paris: La Manufacture, 1986) p. 93).

تخضع لعامل الـوقـتـت (20). لكن على الفيلسوف أن يبحث عن الحقيقة فهـل أخغق جانكِلفيتش الفنّان الفيلسوف في الوصول إلى طريق المثالـ





 اللاأدرية، ومذا الظهور المختفي؟ فنحن لا لا نستطيع أن نبني حقيقة للشيء لآلّها تضمحلَ في اللحظة نسسها التي تشكّلَ بدايتها ونهايتها.






 فميدان العطاء الإنساني هو مدين لعمليّة الشراكة والتبادل للإمكاناتات الإنسانتّة على أرض








Jessua Sylvie, «Jankélévitch,» Les Nouveaux Cahiers, no. 81 (1985).
Ibid., p. 96.
Suarès, Vladimir Jankelevitch: Qui Suis Je? p. 26
Platon, La République (Paris: LGF, 1995), p. 222.

تستطيع أن تكون تمريناً ميتافيزيقتًاً لا شعوريَّآ بحيث لا يعرف العقل أنهّ يمارس الفلسفة



 الموسيقى التطهيرية التي تنغلنا من حالة الثورة إلى حالة السلام؟

يحبّ جانكلفيتش أن يعلن حالة التأهّب على حدّ قول فالتر بنيامين (Walter Benjamin) يلّ
 مزمور ليزت الثالث عشُر، وسمفونيا دفوراك (Symphonie de Dvorak)، ورباعي غابريل


 وموريس رافيل (Maurice Ravel) في مقطوعاتههما الموسيقيّة (25). ذلك بــنّنّ مهمّتنا

 من التجرّد النوعيّ (Abstraction Qualitative). وإذا كان الحياء هو رهاب الختجل، فمرئ فماذا
 صيرورة، فهذا يعني انتفاءً للثبات، فيمكنها أن تضيع أو أن تضيّع، وأحيانأ تهرب من السرّ

 يرى جانكلفيتش أنّ الزمن هو الكذبة الأولى لأنّه يؤجّل استحقاق الأماني (28). ولـمَ


Hugues Lethierry, Penser avec Jankélévitch: Une âme résistante, en collabration avec André (24) Pérès et Patricia Verdeau (Paris: Chronique Sociale, 2012), p. 161.
«Le Charme succède au sortilège et l'ineffable à l’indicible. Parmi toutes les transmutations (25)
philosophales et alchimiques capables de métamorphoser les créatures. Il n'en était pas de plus miraculeuse que la transfiguration d'un coeur inspiré. «Chantez, les cloches, chantez ma joie, voici venir mon amour.» (Vladimir Jankélévitch, La Musique et l'ineffable (Paris: Seuil. 1983), pp. 159-160).
Lethierry, Ibid., p. 122.
Ibid., p. 12.
Vladimir Jankélévitch, Les Vertus et l'amour (Paris: Flammarion, 1986), p. 249.
.du Méliorisme Indéfini) لأفلاطون الذي يرى أن الوقت عنصر هادم، ذلك بأنّ كلّ ما هو موجود بدن بداخله ينحلّ؛ ومن جهة أخرى تأييده لمو قف برغسون ألدو الذي يرى في الوقت حركة خلاقة. وقد اعترف أنـر أنه لا يستطيع التوفيق بين الخلق والهدم. لقد غرق في الانقلابات والتغيرّات النحويّة النجائيّة (Retournements Grammaticaux)

فـ (المدّة الزمنيّة اللامتناهية لا تزال مدّة زمنيّة، وهذا السؤال هو سؤال معلق ومزعجّ فأن ندحض مغهوم المدة اللامتناهية فهذا يعني التسليم فقط للإدراكاك، وهذا يجعلنا نسلّم

 يتجدّد في كلّ لحظة، فمن أين يتأتى الشُعور بالألم؟


 الموجود في عداد الزووال. لكن هل يمكن أن تكون السخرية قادرو



 التي تمنحين النعمة للجمال، وتبشّرينا بالحبّ والشَفاء،(3) ${ }^{\text {(3) }}$

 هذه المسألة الصغيرة التي ما زالت تتحذّى مواجهة التأمّل الفلسفيّ (31).

 فالنكون كائن وهذا حَدَث أو فعل لا يمكننا معارضته، غير أنّ فعل الكون ليس كائناً فيه،

Jankélévitch, Le Je ne sais quoi et le Presque rien, p. 81.
P. J. Proudhon, Les Confessions d'un révolutionnaire (Paris: Éd. Daniel Halévy, 1929), p. 341.

Henri Bergson, Le Rire: Essai sur la signification du comique (Paris: PUF, 2007), p. 9.

هنا تكمن المعضلة|"32. نحن لا نعيش لنحيا في المطلق، بل لُُحيي شيئاً ما حالّاً فيه، وهذا
 القائم بين الفاعل الموجود في ذاته، واسم المفعول الذي يهزأ منّا؟
يتساءل هايدغر هل يكمن جوهر الفنّ داخل العمليّة الفنتّة. نحن لا يمكننا أن نعرف
 لكنّ العمل الفنيّ بحسب جانكفيتش مكتٍِ بذاته، وهو يرتاح في تفوّر المجانتّة.
لقد تواجهت حقيقة الصرف والنحو عند جانكلفيتش مع حقيقة التأمّلات الروحيّة، وإذا كان الوسيط في التعبير الفنيّ هو النغم، فالوسيط في التعبير الفلسفيّ هو فعل النـل الفكر.
 مالئم مع الخيال. لكن كيف يتوصّل سحر الموسيقى بالاتحاد مع الفلسفة إلى الإصلاح؟ نتفاجأ بقول جانكلفيتش: ا(نستطيع أن نعيش من دون موسيقى، ومن دون حبّ، ومن
 لأنّه يعني أنّ كلّ مقوّمات الحياة الأساسيّة هامشيّة. أفليس هو القائل بأنّ الموسيقى هي

 تتوصّل الفلسفة المنغتحة على العالم إلى تقديم الحلّ؟ وهذا المحبّ للأخلاق ماذا فعل من خلال الموسيقى لأجل الحبّ وباسم الحبّ؟
إنّ الملمح الإبداعي والعفوي الفنيّ هو كما عند نيتشه يتطلّب اللعب الـحّرّ، كما






Brigitte Imbert-Vier, «Un philosophe hérétique,» dans: Monique Basset [et al.], Écrit pour (32) Vladimir Jankélévitch (Paris: Flammarion, 1978), p. 24.
Vladimir Jankélévitch, La Philosophie première (Paris: PUF, 1986), p. 323.
Jean-Jacques Lubrina, Jankélévitch: Les Dernières traces du maître (Paris: Le Félin-Kiron, (34) 2009), p. 97.
( ${ }^{(35)}$ mais il Opère) تغليف التناقضات الداخليّة(36). والموسيقى غير قادرة على أن تتمثّل في صورة لأنّها تملك نموذجها التخاصّ بهـا، من هنا دورهـا لتخيّب أمل الذين ينتظرون منها فعل شيء معيّنـ انطلق جانكلفيتش من هناءة النوطة ومطواعيتّها التي لا تعني شيئا، وهذا يعني أنّها تعني كلّ شيء. بهذا نستطيع أن نقوّل النوطات ما نريد، كما نستطيع أن نسلّمها سلطة تقود إلى تأويل باطنيّ (Anagogique)، أو بعداً ميتافيزيقيّاً فلا تحتِّتِ وهنا الأمر يضع السِمة اللغزيّة تحت غطاء اللغة. على سبيل المثال، الموسيقى هي في آنٍ معاً لغزٌ مححيرٌ، وشيء واضحٌ
 الأخيرة، أو الكلمة الفصل في العمل . لكن كيف يستطيع الفنّان أن يواجه الحقيقة؟ يبيّن جانكلفيتش أنّ السماع الموسيقيّ يزاحم لفتة الانتباه الفلسفيّ. كما يعني التدقيق في سِيَر التاريخ وأحوال البشر. وقد انطبع جانكلفيتش أيضاً بفكرة الموسيقى الحدسيّة المتجدّدة بحسب تغيّر المعنى (37)؛ فالموسيقيّ كالمسافر الحذر الذي يتنقّل من محطّة إلى أخرى. وفي كلّ محطّة يحمل معه واقعه المتغيّ، وهكذا فالكائن الجانكلفيتشيّ هو في
 حاضنة له؟

طلب جانكلفيتش من المستمع إلى الموسيقى أن يكون حكيماً لكي يسموَ بالأصوات
 الموسيقى تؤثّر في الواقع، فإنّ هذا الواقع هو الأمر الوحيد الذي لا نستطيع التأقلم معه، لانّه كالموسيقى نتوقّع منه المفاجاجأة الدائمـة باستمرار . لكـن كيف تقوم فكرة الموسيقى والححال هـذه، عند جانكلفيتش على السـموّ بالحـياة، كمـا عند مـاهـلر وسيمّلِ؟ وبـما أنّ الصير هو مدار حركة الموسيقى، فكم من الأبواب ستنفتح أمامها، وكم ستجرف معها من سيول جيلة ورديئة؟

لكي نمنح الموسيقى دوراً أخلاقيّاًّ، علينا أن نبتر منها كلّ ما هو مشوّش، لأنّ الموسيقى لا تجلب دائماً صفاء الحكمة؛ ففي ظلّ أنانيّة مشكّكة بين قوّة الموسيقى السحريّة، وعدم الوخـوح للنجمـال الـموسيقيّ، كيف ستتخضع الـموسيقى لشروط الأخـلاق وهي تضـجّ

Jankélévitch, Fauré et l'inexprimable, p. 348.
Vladimir Jankélévitch, L'austérité et la vie morale (Paris: Flammarion, 1956), p. 51.
Philonenko, Jankélévitch: Un système de l'éthique concrète, p. 489.

بالأحكام المتناقضة والغموض؟ فهي مخنقة في كلّ تنصيل ومشُّكّكة في كلّ نتطة. وهي





وجون ليون أو مارتن لوثر كينغ بالرغم من اختلاف الرؤى التي انخرط فيها كلّ هؤلاء؟

 ورغبة في الامتلاء من نِعَم الحياة. وهذا الذوبان هو اختبار الإنسان الصوفيّ.

## رابعاً: ثقافة الكيتش أو نزع هويّة الفنّ عن الفنّ



 خلال الوضع المستشري في حركة الإنتاج الفنيّ، مطوّراً بذلك أداء مدرسة فرانكونورت



 الاستهلاكيّ. وقد اهتمْ أدورنو بالموسيقى لآنه عدّها آلكة تلمرير وعي قد يكون إليا إيجايتياً أو


 مع ردّ فعل الجماهير، بينما في الواقع هي التي تكوّن عدّة منتوجات متشابهة، تمنحها
(38) طريقة في التقنية الموسيقية، وسّعها أرنولد شُونبرغ وطوّرها، وهي تتتصر على اثني عشر صوتأ، وتلغي
كلّ منهوم للمقاميّة الموسيقيّة.

Theodor W. Adorno, Philosophie de la nouvelle musique (Paris: Gallimard, 2009), p. 28.

للجماهير، وبهذه الطريقة تضعف (الأنا"، وتختفي ماهيّة الفنّ، وتصل إلى عمليّة ا(نزع الفنّ عن الفنّ".

يتّضح لنا أنّ للموسيقى عند أدورنو وظيفتين تندرجان ضمن تجسيد حقيقة الفرد في


 تفضيل تفاصيل تقنتّة عن المقطوعة التي روّجت الفكرة، وتمّت تصفيتها معها. ويمكن أتِّ أن



 يساعدنا على مساءلة جانكلفيتش، فهل استطع جانكلفيتش أن يمنح الإنسان غير الخبير بالتجربة الموسيقيّة منفذاً إلى الخلاص من خلا
 الموسيقى الحديثة وتأثيرها في المجتمع أثناء اشتراكه في الحركات الطلابيّة وفي المعارك؟

 فقدت مواقعها القديمة لمصلحة سلطة الدعاية. فأن يكون الإنسان مفكّراً، فهذا يعني أن

 أخلاقياًّ؟ ولمَ ترتكز الأخلاق عند جانكلفيتش على إلزاميّة الواجب وتغييب الحق للأنا؟
(40) لا يوجد اتّفاق حول مصدر كلمة كيتش (kitsch) ومعناها. لكن يُشار إلى ترادف قوين بين كيتش و"فن






 ودائرة التسلية التجارية تعكس هذه الإرادة المزدوجة.

لا شـكَ في أنَ مئل هذه الأسئلة تستدعي مقاربة مختلفة لتأصيل الأخلاق جماليًاً عند جانكلفيتش.

## خامساً: الأمر الجازم للأخلاق

إنّ الأخلاق لا تقترن دائماً بالسعادة. وتشتّت القيم محطّات كامنة في جوهر الحا الحياة.

 تحتها، فما هي الشُروط لكي يعيش الإنسان بسعانـاد؟؟ فإمكاناته الإنسانيّة التي ينبغي

 الكثير المتكثّر هو فيض الوعي. وهكذا فكلمة (أنا أريده) تجرّ معها الكثير من الاني الخاطئة. وهي تدور على أسماس بناء جماعيّ لنفوسِ كثيرة. ذلك بأنّ في كلّ ملّ مراد تكثر النّر المشاعر المتعدّدة من الشُور بالحال الذي نصبو إليه، والشُعور بالحال الذي الذي نبتعد منه.
 الأخلاق نفسها في مبادئها ومواقفها. والقضية الأخلاقيّة يسعى إليها كلّ منظّري الأخلاقِ،
 هناك صعوبة في تنفيذ هذا الأمر لآنّنا نشعر وجانـانكلفيتش أيضاً، أنّنا أمام قضيّة مبتذلة
 بموجب تعاليمها وإن كانت لا تنطلق من المبدأ الافتراضيّ؟ ومن أين تستمدّ الأخلاق الصغة الإلزاميّة؟

تُستثار عند الإنسان بحسب كانط ميول الاستعباد واجتراح السيئات؛ فإزاء المسائل

 يصاغ على النحو التالي: ما هو مفهوم الأمر الجيّد بالنسبة إلى الإنسان المسؤؤول عن
 صرّح جانكلفيتش أنه يصرف اهتمامه لخدمة القرن الحادي والعشرين فهل هذا العصر لم

Pierre-André Taguieff, «Jankélévitch: Les Apories de l'éthique et la musique de la métaphysique,» (41) Cahiers Bernard Lazare, no. 113 (octobre- décembre 1985).
Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien (Paris: Gallimard, 1974), p. 148.

يبدأ بعد؟ أليس على كلَ فيلسوف أن يُنجز وعده ويحقّقه؟ فكيف حقّق جانكلفيتشَ هذا
 العالم وجمالتّة الحضور الأخلاقيّ؟





 فتّة تقيم علاتة ويثقة مع ذائةّة الجمهور ؟
كلّ سؤال يظهر وكانّه عرض تحليليَ، فأن نسألن عن الشيء، وماذا يما يمكن أن يكون ألهون أو
 اللانت للنظر أنّ الفلسفة الألمانتية منذ الثمانينيات بدأت تولئي اهتمامهانها للتطبيق العمليّ













[^3]صعب. وبما أنّ الفنّ هو أداة تطهير وليس متعة فقط. فما يحمله من مفاهيم أخلاقيّة
 قبل أن يهييّنا لتقلقّي روائعه.
إنّ الأسس الفلسفيّة للقواعد الأخلاقيّة التي تحمل صفة إلزاميّة مطلقة لـم تتخطّ






 دعوتها في الصيغ الشُرطّة الناهية: إفعلْ (!Faire) تصرَفْ (!Agir) وأحببْ (!Aime)؛


 جانكلفيتش لا تتحدّث عن نقصها. وكما السماء لا تُخبر إلاّلا عن مـجد اللّه، فالأشياء لا تتحدّث إلآلاعن سرّ الجمال، والموسيقى لا تحاكي إلّا المـجد الساكن فيها. لكن ما ما هو هذا المثال الذي تُستطه إلى أرض الواقع؟

## سادساً: الهابيتوس الساكن في المثال

 التلوّن بكلَّ ألوان المجتمعات. عَدّ بوردير موضوع العمل الفنيّ كهابيتوس (46) موجورداً


(46) الهابتوس (Habitus) يعود مصدر هذه اللفظة إلى توما الأكويني. وهي من المفاهيم الأساسيّة في العمل

 وهذه اللفظة قد استعملهِ ابن خلدون تحت اسم الملَكَة.

كما تظهر آثّاره أيضاً من خلال القيود الاجتماعيّة التي تنطوي عليها الوضعيّة القائمة في


 بوصفه محامي الدفاع عن الفنّ من أجل الفنّ، موقعاً محايداً يُعلًّن فيه عن علاقة سلبيّ وليّة

 الذي يتمّ من خلال توصيف الأفعال والتفاعلات الناشئة عنها والتي التي تأتي الأعمال التيال الفنيّة


 للدياة ومساعداً لها؟ وما هي قدرة القدرة التي تعمل في الوجودو؟ فهيناك الك قدرة لأمر ما
 ككثرة ذوات، وكبناء اجتماعيّ للغرائز والمشاعر.

أسّس أفال(طون نظريّة في الجماليّات تقوم على منحى مثاليّ يهتمّ بخخدمة المجتمع
 حراسة أخلاقتة وسياسيّة للمدينة. وإذا كان الجمال عند أفلاطون هو الذي يقلّده الصانع
 جانكلفيتش أن يحاكيها وتحاكيه من خلال الموسيقى؟ وكيف تتهيأ النفس لكي تلتحق



 ونحذّرهم من الفنّ الهابط في الرسم، أو البناء، أو في أيّ نوع آخر آخر من أنواع الفنون)|"(48) لقد تبيّن لنا أنّ العلاقة القائمة بين الأخلاق والموسيقى عند جانكلفيتش لا تتّجه إلى الوعظ والتبشير. فالموسيقى عنده تنبت في جوِّ من الحريّة، متحرّرة من القيود، فالا تلزمنا

بشيء ولا تملي علينا قواعدها. ونحن نملك حريّة قبولها أو رفضها، وعلينا تقع مسؤوليّة








هل استطاع جانكلفيتش أن يصل إلى الحبّ من خلال عالم المُُُٔل كما فعل أفلاطون؟ كان الواقع يمثّل من خـلال قيـم جانكلفيتش الأخـالاقيّة معـيار الإجـادة الفنّيّة عند






 وتهييتها حتتى يتسنّى لها التوجّه نحو طريق الخير والحبّ المثاليّ؟



 بالجمـال) (49). بحثيت فكرة الإبـداع عنده عن إله خارجيّ يمثّل فكرة معيّنة (50). وقد نقل


(49) أفلاطون، فيدون، ترجمة وتعليق نجيب بلدي، علي سامي النسُار وعبّاس الشُربيني (الإسكندرية: دار المعارف، 1961)، صـ 178.
Alain, Propos sur l'esthétique (Paris: PUG, 1952), p. 64.

الجمهوريّة إلى القول إنّ الإنسان يعيش حياته في سعي متواصلٍ من أجل الاتَحاد بهذا



 الهندسة المعماريّة تجستد الإرادة الموضوعيّة للبناء، وتجستد أيضأ الإزادادة في صراعها
 لنرَ كيف صـوّرت الموسيقى من خـارج أنظومة جانكلفلفيتش، أفراح الـيـياة أو خيباتها الموجعة من خلال عظمائها، وكيف استطاعت أن تغنّي ظروف الحياة؟

## سابعاً: عزف التاريخ بموسيقى العظماء

 كيف تغاضى الغرب عن هذا الجانب من الحياة الموسيقيّة الذي صوّر كلّ معالم الـيالياة، وكيف تغاضى أيضاً عن عظمة الأبطال الذين جسّدوا أرقى الأعمـال وأعظمهها، من آلام



 الموسيقى التي ألبستها حلّتها الوجوديّة، متخطّية بذلك كلّ الحدودي، وذلك لهـدم إلحنة
 شتراوس في مقطوعاتهم الموسيقيّة عن وجع أوروبا أثناء انطلاقة شرارة الـحرب العـي العالميّة الأولى، وقد تابعت فرنسا تقديم الأعمال الجليلة لكبار الموسيقيّين من أمثال دوبيوسي




 Madame Butterfly»
 أوبرا »Orphée et Eurydice» وغيرها من الأعمـال الأخرى. ومـن جهة أخرى، عبّرت



 عشر . وأعاد هاندل وموزار اعتبار الأمـجاد الغائرة من التاريخ الرومانيّ؛ الأوّل في أوبرا «Idoménée» الثانيا التي تنهل من تاريخ اليونان القديم. وهزّت أوبرا » ألورا

 تناولنا الموسيقى الإيطاليّة عند فردي ودونيزنو ألوائو وبيليني وإذا تناولنا أيضاً ألحدا


 له الشُب الإيطليّ في القرن التاسع عشر .


 ويرمز عقاب فاوست فيها إلى تحقيق العدالة(53) بقيت أسطورة فاوست حقلاً ناشطاً لعدد من المبدعين، وهي تعني إجراءٌ يسلّم فيه الشخص الطمّل الشموح نزاهته الأخلاقيّة من أجل

 إنسان القرن العشرين المسلوب الإرادة. وقد اختصر عمل غوته كلّ المّ المعضلات الفلسفيّة


أوروبا الثُورات، وأوروبا الأحلامَ، وهو أمر له انعكاسات مقلقة على الصعيد الفلسفيّ
 من خلال النارق الجذريّ الحاصل في موسيقى الناي السحريّ (La Flûte Enchantée)
 الإطيقا الأنَسِيّة (Humaniste)

يمكننا أن نستتج من جميع هذه الأمثلة أنّ الكتابة الموسيقيّة كانت اللغة الوحيدة






 الإطيقيّ الذي يظهر كفائض

 بيتهوفن شديد التعصّب لمبادئ الثورة الفرنسيّة، كما شُغلت الموسيقى عند إلدي إدوار سعيد
 (Conjuration Contre la Mort)



 استُخدمت الموسيقى خلال حقبة الحربين العالميتّين الأولى والثانية كوسيلة مساعدة

Corm, Ibid., p. 150.
«Nulle part, dans tout le domaine de la philosophic, la contradiction n'est aussi grande qu'en (55) esthétique. Et nulle part non plus on ne trouve plus de vaine phraséologie, un emploi plus constant de termes vides de sens, ou mal définis, une érudition plus pédantesque et en même temps plus superficielle». (Leo Tolstoï, Qu'est-ce que I'art, pp. 31-32).
Hermann Broch, Création littéraire et Connaissance (Paris: Gallimard, 1966), p. 357.
Edward Saïd, Musical Elaborations (London: Éd. Vintage, 1992), pp. 8 et15.

على العلاج من الصدمات العصبيّة التي كان يتعرّض لها المحاربون والمدنيّون. وقد تمّ طرح برامج موسيقيّة لمساعدة المرضى في بعض الجامعات، على سبيلى الميلى المثال في جامعة ولاية ميتشيغن، وجامعة كانساس، وجامعة شيكاغو، وجامعة الباسفيك.

ها قد وصلنا إلى النهاية من هذه القراءة النقديّة للموضوع. وقد انتقدت جانكلفيتش
 إنهاض أوروبا، وأيدته على قدر ما أفهم حذره في إلبّى الئى الموسيقى ما ما لا طاقة بها عليه.


 من بين كلّ التحوّلات الفلسفيّة القادرة على تغيير صورة الحقائق، ما ما من شيء ألعا أعجب من من تجلّي قلبٍ موحى إليه من خلال الموسيقى. ومن خلالِ التِ التقليد الفيلوكاليّ والهاسيديّ

 من هنا، لا يمكننا القول عنها إنّها لا تستطيع أن تكون بموضع المّا المسؤوليّة؛ أفليس هذا مصير الأشياء العظيمة التي تبقى معلّقة دائماً؟
أغفل جانكلفيتش مصير الأشياء العظيمة التي لا تتحقّق دائمأ، أو التي لا نستطيع أن

 الجليلة في حغل الطبيعة المبهرة، وأن تجعل من الإنسان إلهاً أو نصف إلهِّ إلهِ وأن تكون



 والإطلاق لطاقاتها. وهي الرغبة المستدامة والخيمياء الجماليّة التي تحرّكها الطاقة الإلهيّة. إنّ جانكلفيتش هو حامل للرسالة الأورفيّة وللرسالة الطوباويّة، التي تجسّد ضربأ من الـئ الشوق يفوق الواقع في الواقع . وإذا كانت الموسيقى هي قوَة على حـّ قـو قول المؤلّف الموسيقيّ ليزت، فهذه القوّة رأى كلّ من جانكلفيتش وشوبنهاور وأفلاطون أنها قادرة على

التحكّم في الإنسان، وقادرة على أن تقترح الحجائب. وإذا كانت السعادة هي أكثر من

 الإنسان فيها يمدّه بالفضيلة.




 في هذا العالم هي نظريّة ميتافيزيقتّة. وكان جانكلفيتش حريصأ علئلى عدم إبعاد الموسيقى
 والدساواة، والديمقراطيّة الجماليّة المتمئلّة بالتناغم الأنطولوجيّ أقـا في الفصل الثاني (السادس) من هذا القسمه، فقد انتقدنا الهابيتوس الفنيّ عند

 أجل إصلاح أمور الكينونة وتناقضاتها. وحمّلنا هذا النقد دور المسؤونوليّة التاريختّة التي

 هكذا، نستطيع، القول إنّ الفنّ الجيّد يولّد التقدَ ويكون موتّتمناً على فعل الأنحلاق .
 لوعي العالم ووعي الذات؟

## الـخاتـمة

إذا كانت النهاية لا تشير إلى نهاية، والبداية ليست مركّزة بدعائم البداية، فما من شيء








لقد وسّع جانكلفيتش فكرة الليمقراطيّة المسكونتّة لإرادات الطيّبة. وأوصصد الكوجيتو
 على الأنطولوجيا. وقد اتّبع جانكلفيتش طريقة التصوّف والصفويّة، ولعبة السؤ الن الحائر.
«La dernière chose qu'on trouve en faisant un ouvrage est de savoir celle qu'il faut mettre la (1) première». «Cette dernière première chose dont parle Pascal, je ne l'ai point trouvée, et il me faut donc prendre un risque: Commencer par un bout en une penséc où tout se tient si fort par la force du mouvement qui l'anime, je devrais dire de la vitesse qu'il n'y a pas de point d'attaque priviligié. Dans la philosophie de Jankélévitch, il faut se résoudre à monter en marche. Il n'y a pas, il n'y aura jamais d'arrêt complet à espérer qui vous en faciliterait l'accès. On pourrait dire que tous les points d'une sphère sont bons pour pénétrer jusqu’à son centre, ou également mauvais si la sphère est animée de la vitesse - limite». (Lucien Jerphagnon, Jankélévitch ou de l'efféctivité (Paris: Seghers, 1969), p. 10).

وهذا السؤال ترنَح بين العمق والظاهر، والأونطيقِّة والتيتيكّة، والأنا والآخر ـ كما استدعت

 وجهتها، ويسلب مامتيّها. وهذا الأمر يتطابق مع الفنل الجيّد.
يبقى سعار المعركة عند جانكلفيتش محتدماً في قلب المواجهة التي لا تلانلاشىى،



 للقوى الخفيّة المندرجة في الصير المتعلّق بـجذور كينونة الإنسان المبنيّة على الشُراكة.

إن المفهوم الديالكتيكيَ للحبّ الجانكلفيتشيَّ الأنالاطونيّ يقودنا إلى الجمال، وهذا








 المكتسب. وإذا كان الكتاب يضجّ في التعريف عن العجز، فلغة التسليم هي أصدق لغة، وفيها نغلّب لغات الحبّ.
يحاول هذا الكتاب الإحاطة بالمقولات الأساسيّة الموجودة في فلسفة جانكالفيتش
 ميتافيزيقا الحبّ. صاغ جانكلفيتش السؤال الأساسيَ حول الإبداع وكيفيّة تكوّن ميتانيزيقا الوجود من خلال وجهين أساسيتين: وجه أخلاقيَ، ووجه جماليَ إبداعيّ، حيث تتحقِّق

صورة التعالي فيهما من خلال المبدع. كما يتحقّق الإبداع أو الأصالة من خلال الالنتقال



 الوجود المنبسط الني تحيا به الأشياء؟

لقد لاحظنا أنّ فلسفة الأخلاق عند جانكلفيتش هي كما عند لفيناس تمثّل المحبّة





 وجود أخلاق كونيّة يقودنا إلى أصولها الأرسطيّة التي تعتبر عن رسانـيا والمكان، كما تعبّر عن عدم انهماك الذات ألـو بانشغالاتها الخاصّة، وبذلك تصبح أخلاق المسؤوليّة فضيلة.

إنّ رافعة المنع (Levée d’interdiction) هي الدافع إلى الانتصـار (4). والمنظوريّة

 لكن هل تستطيع جماليّة الأصوات أن تمرّر الوساطة بين المقروء والمحسوس؟



 وتضيع منها التفرديّة والصيغة النادرة. نلاحظ أنّ البعد الأونطيقيّ والتيتيكيَ متلازمان في المسار، وتناسل هـذه المفاهيم بعضها مـن بعض كالثنائي والوسطيّة والتسوية

 وكيف يستطلع الجمال جمالاته في منطقة الانفعالات الحادّة، وكيف يستطيع سرّ
 حقيقة موضوعيّة للتقيّد بها. فازدواجيّة الإنسان تنقره، وإذا تماهن النـيا الأشياء مع الأسباب

 التناقضات غير قابل للاستمراريّة. والسخرية التي تقبل كلّ أنواع الزيفـ، ألا اللا يضعها


 وهو يُصدي إصداءُ لدعوته الفوطبيعيّة، وتنسدل علاقة مئلّة الزوايا بين الذات واتِيّا والبرهان والدعوى.

قد نفهم عند جانكلفيتش عمليّة التأسيس المتعّدّد، لأنّ العود الأبديّ لا يسمح لها بأيّي

 الأساس؟ فإحلال الجغرافيا مكان التاريخ قد يناسب المستوى الأفقيّ ويسمح بإقامته،

 اقتناصه للرغبة. وهذا الخطّ التاريخيّ يراوغ ويشاغبَ وين ويلمع فجأة تمّ يختفي.
يرى فيلوننكو أنّ فلسفة جانكلفيتش تقتصر على تعقيد الموضوعات. فمشككلته قائمة في العلاقات التي تعتري الديالكتيكيّة. وجانكلفيتش كميتافيزيقيّ لا يفتّش كما يفعل كانط عن حلّ للمشكلة الميتافيزيقيّة في الأشياء الفيزيائيّة، بل في النسيكولوجيا وينيا التي يعدّها
 الإنسان والظاهرة، وعلى هذه الثنائيّة تتطابق ثنائيّة المعنى واللامعنىى.

وهو يرى أيضاً أنّ شُقاء الإنسان نابع من الصعاب الناتجة من الظواهر والانتقسامات والتجزئة التي تكبت الاحتقار على حساب التسليم. وتتعلّق مشكلة جانكلفيتش بكيفيّة

ربط اللغة بالحقيقة الفلسفيّة والموسيقيّة. والفنّ عند جانكلفيتش يسلخنا عن الواقع وعن الحقيقة. نلاحظ أنّ جانكلفيتش قد فتح أبواب الحرب والسلام مرّة واحدة. فالديالكتيك يتعلّق بما هو أبعد من التجربة ويدور ضمن ثنائيّة معكوسة، وهذا المسار يتأسّس على الى
 أن نقرأهـا بطريقة تصاعدية، من الإدراك إلى الفعل . فهي تقتصر على إقامة العلاقات والروابط، وقد سمّى جانكلفيتشُ الإدراك العلم الأوّل، كـما سمّى الفعل العـلم العـلم الأوّل، وهذا أمرٌ مقلقٌ ومزعج (6) . ومشكلة جانكلفيتش قائمة دائماً بين الماهيّة التي لا نعرف شيئاً عنها، وفعل هـذه الماهيّة؛ وكذلك بين الأسلوب والجو وهر و لكـن كيف تكون الموسيقى
 سيطرتنا، وهنا تبدأ مشكلة العلاقة القائمة بين الإنسان والزمانيّة

 فهو يميزها عن التقليد والعادة؛ فالأخلاق عند جانكانكلفيتش هي محايثايثة. ولكن أليس من
 المحبّ للإنسانّة (Philanthrope) هو مفارق. يجب أن نحبّ وذلك بلك بعدم التمستك
 (Tenir le Maximum d'amour dans le Minimum d'être, p. 113) الامّحاء التـامّ لشخص المـحبوب أمـام موضوع حتّه. فالأخلاق التي تستند إلى الشعور لا تتمتّع بسمة يونيفرساليّة، والواجـب الأخـلاقيّ لا يطبّق شـروط الأخـالاق القائمـة على الا الإنصاف والعدل. لكن هل هنا المنحى الأحـاديّ الجانب كافٍ لتطبيق فعل الأخلاق؟ فالموضوع الأخلاقيّ يتجاهل التقدير الذاتيّ وهذا ما نسمّيه براءة المو المو عوع في الفعل الأخلاقيّ.

لتد علّمنا جانكلفيتش ألّا نسأل عالماً عن حدود المعرفة التي أزتّته، لأنّا كَّما رمينا
 ولكلّ عصر حقيقته، ولكـلْ مـادّة حقيقتها أيضاً. وسؤوال الممكن للمستحيل عند
«La synthèse des trois connaissances, perceptions, intellection et intuition, et plus particulièrement (6) du Quid et du Quod serait la gnose angélique elle-même, et cette gnose nous est irrémédiablement refusée; qui saurait conjoindre les deux demi- gnoses disjointes à la fois l'effectivité et la nature de l'effectif, obtiendrait sans doute l’impossible, la surhumaine, l'inatteignable science que Clément d’Alexandrie concédait à son gnostique». (Vladimir Jankélévitch, La Philosophie première (Paris: PUF, 1986), p. 155).

جانكلفيتش تُجيب عنه أحلام الفنّان وفعل الأخلاق. وبما أنّ الحياة متّجهة دائماً إلى
 تستجيب إلى إرادة الحياة وإلى طموح الكينونة.

في الموسيقى نبقى في حالة معرفة مفتوحة، لأنها تأسيس جديد جايد للميتافيزيقا.
 وحالة من الترحال. فالفلسفة تحملنا على التفكير بالشيء الذي يلـي لا نحبّه كالألم والكره والموت، والوضع يختلف عندما يمنح الفيلسوف موضوع الفكر إشارة الفّا حبّ أو ما نسمّيه

 كارتجال يمزج يين النظام والفوضى. الصمت والصوت، والسكون والحركة، واللاششكل والشككل، واللانهاية من خلال النهاية.

إن الظاهرتيّة في المو سيقى هي السرّ العجيب الذي يكثف عن عو عوالم متعدّدة وهي



 الموسيقى وسحرها. وهذا التآلف مع الزمن هو نعمة تغسلنا من التناقض والتعب وتحرّرنا من انقساماتنا الداخليّة.

نلاحظ أنّ الموسيقى عند جانكلفيتش لم تنسَ الكيونةنة، فهي تحمل الكائن والكينونة،

 الآلهة. وهذه الآلّهة هي الأنكار، وهذا عشق الصونيّ وتعطّشّه إلى معرفة التجمال المطلق

Enrica Lisciani-Petrini, Colloque Jankélévitch 2005, Actuel inactuel, «Un penseur pour le XXIs» (7) (Uni. Lille III, CIEPFC, ENS).
«Possibiliser l'impossible d'une coïncidentia oppositorum, voilà ce que dans les legends russes on (8) appelerait le prodigieux prodige:» divo divnoé, Tcheudo Tchoudnoïè», pour qu'un tel miracle opère, il n’y a pas de recettes simples et déterminées, il y a l'abandonnement à la spontanéité du mouvement mélodique. Les musiques atmosphériques rendent plausibles la coexistence et la coprésence de tous les bruits du monde, le près et le loin, les lois de la perspective et de la distance deviennent diffluentes et indéterminées. C'est la grâce de la musique qui en un instant accomplit ce miracle.) (Vladimir Jankélévitch, La Présence Iointaine (Albeniz, Sévérac, Mompou) (Paris: Seuil, 1983), pp. 53 et 64).

عن طريق الجمال الحسيّ. والموسيقى هي شرح الفرح الذي يتأتّى من النسيان. وهي


 الصوت يناسب ثراءهـا فتلبسه ويلبسها. وصـيرورة الموسيقى ترفض ضوابـي الثـي الثبات الماورائيّ. فالموسيقى هي منهج من الفروق يهدم الوقت في ظلّ قلّ قالب صوتيّ وني وهي





 أبواباً جديدة. قد تكون الموسيقى تمهيداً للفلسفة، كما قد تكون الفلسفة موسيقى.
 دلالة أنطولوجيّة تحوّلت إلى سؤال عن التفكير في الوجودي، وإذا كنّا نريد ألنَ ألن نصل إلى
 الأخلاق.

لقد بدأ جانكلفيتش كتابه الموسيقى والمالايعبتر عنه بالأنطولوجيا وختمه بالصمت الذي هو أفضل جواب عن الأسئلة. وهذا الصوت المجهول (Vox Ignota) يعيد لبعدنا الروحيّ استعادة التحكّم. وقد أراد أن يمنحنا من خلا خلا



 (Finition))، والغائية (Finalité)(10). فالموسيقى الليليّة تنتهي على شكل والموسيقى تعلّق مسارها لحظة النهاية وتترك الحركة المتعثّر حلّها في انتظار الحلّ. قد

$$
\text { (9) جميل صلييا، المعبحم الفلسغيّ (بيروت: اليُركة العالمميّة للكتاب، 1994)، ص } 546 .
$$

Roger Matthias, «De l'imaginaire nocturne aux musiques de la nuit,» (Université-Paris Sorbonne, (10) Thèse de doctorat, décembre, 2011).

يأخذ الليل طابعاً اسكاتولوجيّاً، فهو عبور ورؤية تعبّر عن لحظة الكشف أو التجلّي في وضح النهار (11) هناكك ثلاثة أنماط للوضعيّة الموسيقيّة: البعد الرمزي والبعد الذهنيّ والبعد السماعيّ (الفيزيائيّ). فالسعة المكانيّة أو الفضـائيّة هي ظاهرة عنده بفعل عامل الوقت، وما يقصده من التأمّل الليليّ هو الانفتاح على صورة ترانسنداليّة عبر اللغز الموسيقيّ. هذا

 فيه الخيال ويتفاعل. والموسيقيّ هو فيلسوف الليل، لأنّه يفتّت عن أصـون وت ات الطبيعة في
 مفهوم الليل الذي كان يُشير في القرن السابع عشر إلى التعتيم الروحانيّ والأخلافيّ (12)،
 من البعد الليليّ الضوئيّ هو أنّ الضوء يظهر في ميدان العقل، والضوء يتماهى مع المعرفة والفضائل (14).

من آداب الرحلة أن يكون لصاحبها مستقرّ بعد التطواف، وذلك من خلال استحضار أحوال المستعبل التي لم تتحقّق بعد، والماضي الذي لم يعد مو جوداً. إن خلاصة التألمّالمّل الذي انتهى إليه فيلسو فنا هي رؤيته في الإنسـان لبعدِ سُلّم قيم ثبوتيّ تـتبرّر فيه المعايير
 المتمرّس ويمتلكها ويتمالكها. على التربية أن تراعي الذوق الجمالني، ذلك بأنّ الجمال قبـل أن يكون مظهرأ من مظاهر الحضـارة، فهو لا يقـلّ أهـميّة عـن الأخـالاق في تعزيز
 موقف تحديد الوحدة الاجتماعيّة بين أفراد المجتمع كافة من دون استثناء، وذلك من أجل
«Tout ce qui finit et commence, la naissance qui est mort, la tiédeur des matins et le mystère (11) de nuits, et plus encore les ïles d'ombre des sous-bois appartiennent au royaume de la musique. Mais le crépuscule reste pour l'expérience musicale un moment privilégié, parce qu'il traduit le régime ambigu de la raison déclinante et de l'intuition en instance». (Vladimir Jankélévitch, Quelque part dans l'inachevé (Paris: Gallimard, 1990), pp. 208-209).
Emmanuèle Baumgartner et Philippe Ménard, Dictionnaire étymologique et historique de la
langue française (Paris: LGF, 1996), p. 535.
Etienne et Anne Souriau, Vocabulaire d'esthétique (Paris: PUF, 2004), p. 1069.
«L’homme de minuit découvre les vertus positives et la puissance des ténèbres, il se plait dans le (14) noir, non par défi ou pour mettre le cartésianisme à l'envers, mais parce que, comme les oiseaux nocturnes, il est spécialement organisé pour sentir et pour voir dans la nuit. [...] la négativité nocturne révèle la positivité de son «mystérium magnum» aux noctambules, qui inversant l'ordre naturel, raisonnable et affairé du bon sens, colonisent par intuition 'hémisphère ténébreux abandonné au sommeil ou aux songes». (Vladimir Jankélévitch, Le Nocturne (Paris: Albin Michel, 1957), pp. 15 et 22).

المشاركة في بناء الحضارة. وإذا كان المبدأ الأخلاقيَ يقرّر الاتّجاه العامّ للمجتمع بتحديد

 الأخلاقيَ عند الفرد دوافع إيجابيّة.
 وهو في طور الاكتمال، فلم يكتمل ولن يكتمل لانَّه متى اكتمل سَقَطَا

## ثبت المصطلحات






| مجموع الصفات التي تجعل من الشي | Logologie | علم القول |
| :---: | :---: | :---: |
| شيئاً مميزّاً (تحمل أكثر من مفهوم هوية) | Incompatible | غير متساوق |
| Haecceité |  | غير متعلّق |
| Prédicat محمول | Anhypothétique | بمبدأ سابق |
| Fourberie مراءاة | Impondérable | غير وزون |
| Subalterne | Altruisme | غيريّة |
| Medicina doloris مسكّة للألم | Rançon de | فدية الخيار |
| Savoir éthique معرفة إطيقيّة | l'alternative |  |
| Exaltant مغظّم | Volition | فعل إرادي |
| Quodditative ${ }^{\text {Q }}$ |  | فعل التحوّل |
| Conjuration de la mort مكيدة الموت | Transsubstantiation |  |
| Co | Wei-Wu-Wei | فعل اللافف |
|  | Philosophie arcane | فلسفة متخ |
| Kaléidoscopie منظار النماذج المتغيّر | Crypto-philosophie | فلسفة متغورّ |
| Polysémique | Art de Pacotille |  |
| Savoir spéculatif معرفة تأمليّة | Ars Artium |  |
| Faculté cognitive | Sarcophobie | فوبـ |
| In medias res منحى وسطيّ للشيء | Sensorium | قوّة |
| Euthanasie موت رحيم | Analogie | تشابه |
| Absolu plural | Syllogisme | قي |
| Fiat مشيئة إلهيّة إنسانيّة (فلتكن) | instantané |  |
| théandrique | Dignité morale | كرامة أخلا |
| Onirique مرتبط بالحلمه حلمي | Omniprésent | كليّ الحف |
| Angélisme | Concerto | كونشرتو |
| Circonlocution مواربة | Pénultième | ما قبل النها |
| Mineur | Matérialisme | ماديّة ديالكّ |
| نبر: يعني تفخيم أو تشديد الصوت | dialectique |  |
| Accent بانحباسه ثمّ انفراجه | Quid sit | ماهيّة الشي |
| Sérénade | Permutation circulair | تبادل دائريّ |
| interrompue | Mutuel | متبادل |
| Expropriation نزع الملكيّة | Nomadique | مترحّل |



## المراجع

## 1 ـ المصادر الأجنبية

## مؤلّفات جانكلفيتش

Jankélévitch, Vladimir. L'Alternative. Paris, Alcan, 1963.
$\qquad$ . L'Austérité et la vie morale. Paris: Flammarion, 1956.
_ L'Aventure, l'ennui, le sérieux. Paris: Aubier-Montaigne, 1976.
$\qquad$ Bergson. Paris: PUF, 1959.
$\qquad$ L'imprescriptible. Paris: Seuil, 1996.
$\qquad$ . L'irréversible et la nostalgie. Paris: Flammarion, 2011.
$\qquad$ . L'ironie. Paris: Flammarion, 2005.
$\qquad$ . L'innocence et la méchanceté. Paris: Flammarion, 1986.
$\qquad$ . Le je ne sais quoi et le Presque rien. Paris: Seuil, 1980. 3 tomes
$\qquad$ . «Le mal.» dans: Philosophie morale. Paris: Flammarion, 1998. ___ La Mauvaise conscience. Paris: Alcan, 1966.
_ . La Mort. Paris: Flammarion, 2008.
$\qquad$ . L'odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling. Paris: Alcan, 1933. (pdf)
$\qquad$ Le Paradoxe de la morale. Paris: Seuil, 1989. _ . Le Pardon, Paris: Aubier-Montaigne, 1967.
__ . Plotin, Ennéades, I, III, Paris: Cerf, 1998.
$\qquad$ . La philosophie première. Paris: PUF,1986.
$\qquad$ Le Pur et l'impur. Paris: Flammarion, 1998.
__ . Premières et dernières pages. Paris: Seuil, 1994.
_. Quelque part dans l'inachevé. Paris: Gallimard, 1990.
__ Le Sérieux de l'intention. Paris: Flammarion, 1983.
_ . Les Vertus et l'amour. Paris: Flammarion, 1986.


Jankélévitch, Vladimir. Debussy et le mystère de l'instant. Paris: Plon, 1988.
$\qquad$ . Fauré et l'inexprimable. Paris: Plon, 1974.
$\qquad$ . Liszt et la rhapsodie. Paris: Plon, 1978.
__ La musique et l'ineffable. Paris: Seuil, 1983.
___ La Musique et les heures. Paris: Seuil, 1988.
$\qquad$ . Le Nocturne, Paris: Albin Michel, 1957.
_ La présence lointaine (Albeniz, Sévérac, Mompou). Paris: Seuil, 1983.
$\qquad$ . Ravel. Paris: Seuil, 1995.
$\qquad$ . La Rhapsodie, Verve et improvisation musicale. Paris: Flammarion, 1955.


Barthélémy-Madaule, Madeleine. «Autour du Bergson de Jankélévitch.» Revue de métaphysique et de morale: vol. 65, 1960.

Chenal, Matthieu. «Jankélévitch et la musique.» Arkai: no. 4, 1994.
Coadou, François. «Pour une lecture de Philosophie première de Jankélévitch.» Le Philosophoire: no. 15, novembre 2001.
Collectif, Ecrit pour jankélévitch. Paris: Flammarion, 1978.
Corbel, Emmanuelle. «Jankélévitch et le mystère de l'interprétation dans la musique française de la fin du $19^{\text {emes }}$ et du début du $20^{\text {ènes. }}$.) University de Nancy II, 2004.

Critique no. 500-501, «Jankélévitch», Paris, Minuit, 1989.
De Montmollin, Isabelle. La Philosophie de Jankélévitch. Paris: PUF, 2000.

Georges François, «Jankélévitch, un rêve du monde.» dans: Sillages. Paris: Hachette, 1986.

Girard, Mathieu, «La Fonction de la temporalité dans la conscience morale chez Jankélévitch.» (Thèse de doctorat,Université de Bruxelles, 2010-2011).
Hyafil, Olivier, «À l'écoute de Jankélévitch.» Diapason: no. 243, 1979.
Hansel, Joëlle. Jankélévitch: Une philosophie du charme. Paris: Manucuis, 2012.
Jerphagnon, Lucien, Jankélévitch ou de l'effectivité. Paris: Seghers, 1969.
$\qquad$ . Jankélévitch, Entrevoir et Vouloir. Paris: Editions de la transparence, 2008.
Jessua, Sylvie. «Jankélévitch.» Les Nouveaux Cahiers: no. 81, 1985.
Kengne Marios, L'amour comme paradigme de la morale dans la philosophie de Jankélévitch, Séminaire Paul VI-Philosophat de Bafoussam, mémoire de fin de cycle, 2002.

Le Guyader, Alain. «Sur L'i’mprescriptible chez Jankélévitch.» Magazine Littéraire: no. 333, 1995.
Lethierry Hugues. Agir avec Jankélévitch, 2013.
_. Penser avec Jankélévitch, 2012.
Lignes: no. 28, «Jankélévitch», Paris, 1996.

Longchampt, Jacques, «Le Rôle primordial de la musique de Jankélévitch.» Le Monde: 8 juin 1985.

Lubrina, Jean-Jacques. Jankélévitch: Les dernières traces du maître
Migliaccio, Carlo, L’odyssée musicale dans la philosophie de Jankélévitch. Presses universitaires du Septentrion, 10 mars 2000.

Moreau, Daniel. La Question du rapport à autrui dans la philosophie de Jankélévitch. Paris: PUL, 2009.

Petrini, Enrica, En dialogue avec V. Jankélévitch. Paris: Vrin et Mimesis, 2010.
$\qquad$ . Charis, Essai sur Jankélévitch. Paris, Mimésis, 2014.

Philonenko. Alexis. Jankélévitch: Un système de l'éthique concrète. Paris: Sandre, 2011.

Suarès Guy. Jankélévitch. Qui suis-je? Paris: La Manufacture, 1986.
__ . L'éblouissement Jankélévitch. Paris: Editions de l' Eclat, 2013.
Schwab, Françoise. Présence de Jankélévitch, Le charme et l'occasion, Beauchesnes, 2010 (colloque ENS 2005 et autres textes)

Tittiète, Xavier, «Dans l’arc, Jankélévitch.» no. 75, Aix-en-Provence, 1979.

## المراجع العامّة

Adorno. Aesthetic Theory. London: Routledge and Kegan Paul, 1985.
$\qquad$ Notes sur la littérature. Trad. Sibylle Muller. Paris: Flammarion, 1984.
$\qquad$ . Philosophie de la nouvelle musique. Paris: Gallimard, 1958.

Aubenque Pierre, Le Problème de l'être chez Aristote. Paris: PUF, 1962. Alain. Le Beau et le vrai. Paris: PUF, 1949.
$\qquad$ . Préliminaires à l'esthétique. Paris: Gallimard, 1939.
Anger,Violaine, Le Sens de la musique. Paris: Ed. Rue d'Ulm, 2005.
Augustin. Les confessions. livre onzième, chap. XIV.
Bachelard, Gaston. L'air et les songes. Paris: LGF, 1992.
$\qquad$ . La Poétique de l'espace. Paris: PUF, 1975.
Barthelemy-Madaule, Madeleine, Bergson adversaire de Kant: Etudes critique de la conception bergsonienne du kantisme. Préface de Jankélévitch. Paris: PUF, 1966.
Barthes, Roland, L'empire des signes. Paris: Flammarion, 1980.
Baruzi, Jean, L'intelligence mystique. Paris: L'ile verte, Berg international, 1985.

Baumgarten, Alexander Gottlieb. Esthétique. t. J-Y. Pranchère, vol. I, Paris: L'Herne, 1988.

Baumgartner, Emmanuèle et Ménard Philippe, Dictionnaire étymologique et historique de la langue française. Paris: LGF, 1996.
Belvianes, M. Sociologie de la musique. Paris: Payot, 1951.
Berdiaev, Sens de la creation. Paris: Ed. Desclée de Brouwer, 1955.
Bergson, Henri. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris: PUF, 2007.
_. Le Rire: Essai sur la signification du comique. Paris: PUF, 2007.
$\qquad$ . Matière et mémoire. Paris: PUF, 1968.
Bernanos, Georges, Le Chemin de la croix des âmes. Paris: Gallimard, 1995.

Bielak-Katia Roquais, Levinas-Danielle Cohen. Réçit et représentation musicale. Paris: L'Harmattan, 2003.
Blanchot Michel. Le pas au-delà. Paris: Gallimard, 1973.
Blay, Michel. Dictionnaire des concepts philosophiques. Paris: CNRS, 2006.

Bloch, Ernest. L'esprit de l'utopie. Paris: Gallimard, 1977.
Boucher, Maurice. «Ironie romantique.» Cahier du Sud, numéro spécial sur le Romantisme Allemand, 1937.
Boucouchliev, André. Stravinsky. Paris: Fayard, 1982.
Boulay, Charles et Benedetto Crocce. Trente ans de vie intellectuelle. Genève: Droz, 1981.

Boutonnier, Juliette. Les défaillances de la volonté. Paris: PUF, 2002.
Bricca, Sophie Druffin et Henry Laurence Caroline. Introduction générale au droit. Paris: Gualino, 2013.
Bridier, Sophie. Le Cauchemar, étude d'une figure mythique. Paris: Presse de la Sorbonne, 2002.

Broch, Hermann. Création littéraire et Connaissance. Paris: Gallimard, 1966.

Brunschvicg, Leon. De la connaissance de soi. Paris: Alcan, 1931.
$\qquad$ Spinoza et ses contemporains. Paris: Alcan, 1923. (pdf)

Buber, Martin. Je et Tu. Paris: Aubier, 1992.
Busconi, Ferrucio, Esquisse d'une nouvelle esthétique musicale. Paris: Minerve, 1982.

Canto, Sperber Monique. La Philosophie morale. Paris: PUF, 2004.
Cauquelin, Anne. Les Théories de l'art. Paris: PUF, 2007.
Chrétien, Jean-Louis, La voix nue. Paris: Minuit, 1990.
Cioran, Emile. Syllogismes de l'amertume. Paris: Gallimard, 1960.
Claudel, Paul. Le Pain dur. Paris: Gallimard, 1945.
Corbel, Emmanuelle. Horizons philosophiques. V. 16, no. 1, 2005.
Corm, Georges. L'Europe et le mythe de l'Occident. Paris: La Découverte, 2009.

Crocce, Benedetto. La Philosophie de la pratique Economie et Ethique. Trad. Henri Buriot. Paris: Félix, 1911.

Daniel, Charles. Esthétique. Encyclopédie Universalis, t. IX.
Delalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
Deleuze, Gilles. Différence et repetition. Paris: Paris, PUF, 1968.
$\qquad$ Le Pli, Leibniz et le Baroque. Paris: Minuit, 1988.
$\qquad$ . Logique du sens. Paris: Minuit, 1969.
_ Qu'est ce que la philosophie. Paris: Minuit, 1991.
Devolve Jean. L'organisation de la conscience morale. Paris: Alcan, 2013.

Dewey, John. L'art comme expérience. Paris: Folio, 2010.
Dufour, Eric. L'esthétique musicale chez Nietzsche. Quebec: Septentrion, 2013.

Eliade, Mircea, Le sacré et le profane. Paris: Gallimard, 1965.
Enthoven, Raphaël, «Pas de liberté sans l'épreuve d'une contradiction».
Escale Françoise. Contrepoints, Musique et Littérature. Paris: Klincksieck, 1990.

Félin, 2009.
Fichte, Johann Gottlieb. De la liberté de penser. Paris: Ed. Mille et une nuit, 2007.

Flaubert, Gustave. Bouvard et Pecuchet. Paris: Gallimard, 1979.
Foucault, Michel. Dits et Ecrits. Paris: Gallimard, 2001.
Foulquié, Paul. Dictionnaire de la langue philosophique. Paris: PUF, 1969.

Gadamer, Hans-Georg. Vérité et Méthode: Les Grandes lignes d'une herméneutique philosophique. Paris: Seuil, 1976.

Gobry, Ivan, La philosophie pratique d'Aristote. Lyon: PUL, 1995.
Godin, Christian, Dictionnaire de la philosophie. Paris: Fayard, 2004.
Goethe, Faust. Trad. Jean Malapate. Paris: Flammarion, 1984.
Grenette, Gérard. L'oeuvre de L'art, t. I, Immanence et Transcendance. Paris: Seuil, 1994.

Gusdorf, La parole. Paris: PUF, 1952.
Guyau, Jean Marie. Esquisse d'une morale sans obligation, ni sanction. Paris, Payot, 2012.

Hanon, Philippe. L'ironie littéraire. Paris: Hachette supérieure, 1996.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Encyclopédie des sciences philosophiques. trad. J. Gibelin. Paris: Vrin, 1987.
$\qquad$ . Esthétique des arts plastiques. Paris: Hermann, 1993.
_ L'esthétique. Paris: LGF, 1997.
__. Phénoménologie de l'esprit. Paris: Aubier, t. I, 1999.

Heidegger, Martin. Les Hymnes de Holderlin. Trad. François Garrigue. Paris: La Différence, 2005.

Heinich, Nathalie. La Sociologie de l'art. Paris: La Découverte, 2001.
Heyndels, Ralph. La Pensée fragmentée. Paris: Mardaga, 1985.
Hildegard de Binger. La musique. Paris: Les Deux Océans, 2005.
Huxley, Adlous. La Philosophie éternelle. Paris: Seuil, 1977.
Huyche, René. Dialogue avec le visible. Paris: Flammarion, 1955.
Ionesco, Eugène. Le Roi se meurt. Paris: Gallimard, 1962.
James, William, La Théorie de l'émotion. vol. I, Paris, Alcan, Jaspers, Nietzsche. Introduction à la philosophie, Paris: Gallimard, 1950.
Jauss H. R, «La jouissance esthétique.» Poétique: no. 39, 1979.
Jean Paul II, Au monde de la culture, Venise, 16 juin 1985, dans l'art et son message, «Ce que dit le Pape». Paris, Ed. Solesmes, 1993.
Jimenez, Mark. Qu'est ce que l'esthétique. Paris: Folio, 1997.
Jonathan, Cott. Conversations avec Stockhausen. Paris: Lattes, 1979.
Jouffroy, Theodore Simon. Cours d'esthétique. Paris: Hachette, 1875.
Kafka, Franz. Les Aphorismes de zurau. Paris: Gallimard, 2010.
Kant, Emmanuel. Critique de la faculté de juger. Paris: Flammarion, 2000.
$\qquad$ . Critique de la raison pure. Trad. Jules Barni. Paris: Flammarion, 1976.
$\qquad$ . Fondements de la métaphysique des moeurs. Paris: Vrin, 1993.
Kirkegaard, Søren. Oeuvres complètes, t. II, Paris: Éditions de l'Orante, 1975,

Koyre, Alexandre. La Philosophie de Jacob Boehme. Paris: Vrin, 1929.
Lahire, Bernard, L'homme pluriel. Paris: Nathan, 1998.
Laporte, Jean. Le Rationnalisme de Descartes. Epiméthée, Essai philosophique, Paris: PUF, 1988.

Lavelle, Louis, La Dialectique du monde sensible. Paris: Beauchesnes, 1957.
$\qquad$ . La Philosophie française entre les deux guerres. Paris: Gallimard, 1962.
Lefebvre, Henri. Introduction à la modernité. Paris: Minuit, 1962.
Leibniz, Gottfried W. De contingentia. Gottfried Wilhelm Leibniz, d'après les manuscrits de la bibliothèque provinciale de Hanovre. Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, publiés et annotés par Grua Gaston, Paris, PUF, 1948. 2 vols.
$\qquad$ . Discours de métaphysique. Trad. H. Lestienne. Paris: Vrin, 1967.

Levinas, Altérité et transcendence. Paris: LGF, 2006.
$\qquad$ . De l'existence à l'existant. Paris: Vrin, 1963.
_ Entre nous. Paris: LGF, 1993.
_ . Ethique et infini. Paris: Fayard, 1983.
__ La Réalité et son ombre. Paris: Vrin, 2000.
__ Totalité et infini: Essai sur l'extériorité. Paris: Martinus nijhoff, 1971.
Manaud Olivier, Musique et prière. Paris: Ed. Les Béatitudes, 2001.
Minkowski, Eugène. Le Temps vécu. Paris: PUF, 2013.
Misrahi Robert. «Franchir le seuil du reel.» L'Arc: no. 75, 1979.
_. Traité du bonheur. Paris: Seuil, 1983.
Muglioni, Jacques. L'école ou le loisir de penser. Paris: CNDP, 1993.
Nietzsche, Friedrich. Ainsi parlait Zarathoustra. Paris: Gallimard, 1972.
$\qquad$ . Introduction à la lecture de Platon. Paris: L'Eclat, 1959.
$\qquad$ . La Généalogie de la morale. Paris: Cérès, 1995.
__. Par delà le bien et le mal, V. 10, Mercure de France, 1913.
Ost, François et Van Eynde Laurent. Faust ou les frontières du savoir. Bruxelles: Presses Universitaires Saint Louis, 2002.
Palante Georges, «L'ironie, Etudes psychologiques.» Revue philosophique: vol. I, no. 61, 1906. Paris, PUF, 1985.
Landesberg, Paul-Louis. «L’acte philosophique de Max Scheler,» dans: Paul-Louis Landsberg et Pierres blanches, Problèmes du personnal-
isme. Préface d'Olivier Mongin; introd. de Jean Lacroix. Paris: Éditions du Félin, 2007.

Paule, Labat-Elisabeth. Essai sur le mystère de la musique. Paris: Fleurus, 1962.

Peguy Charles. Victor-Marie, Comte Hugo. Paris: Gallimard, 1969.
Philonenko, Alexis. Bergson ou de la philosophie comme science rigoureuse. Paris: Cerf, 1994.

Pierre Henri Frangne, L'Ontologie de l'oeuvre d'art d'Etienne Souriau. Paris: PUR, 2002.
Piette, Isabelle. Littérature et musique. Paris: PUN, 1987.
Platon. La République. Paris: LGF, 1995.
Ponty, Merleau. Eloge de la philosophie. Paris: Gallimard, 1953.
Poulet, Georges. Etudes sur le temps humain, t. I, Paris: Plon, 1952.
Proudhon, Pierre-Joseph. Les Confessions d'un révolutionnaire. Paris: Galilée, 1929.
Proust, Marcel. À l'ombre des jeunes filles en fleur. Paris: Gallimard, 2010.
$\qquad$ Le Temps retrouvé. Paris: Gallimard, 1990.

Quignard, Pascal, La Leçon de musique. Paris: Gallimard, 2002.
Rauch. F. L'expérience morale. Paris: Alcan, 1951.
Reibel, Emmanuel. Faust, La musique au défi du mythe. Paris: Fayard, 2008.

Reszler, A. Le Pluralisme. Genève: Georg, 1982.
Ribot, Psychologie des sentiments. Paris: L'Harmattan, 2005.
Richter Jean Paul. Cours préparatoire d'esthétique. Paris: Bibliothèque de l'Age d'homme, 1979.

Ricoeur, Paul. Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1990.
Rouvière Jean-Marc et Françoise Schwab. Jankélévitch: L'empreinte du passeur. colloque du cerisy. Paris: Le Manuscrit, 2007.

Russ, Jacqueline. La Pensée éthique contemporaine. Paris: PUF, 2012.

Saïd, Edward. Adorno, De l'être tardif. Paris: Ed. Kiné, 2002. (Tumultes, nos. 17-18

Samson Joseph. «Extraits de musique et vie intérieur. La colombe, cité dans La Vie spirituelle, 1972.
Sartre, Jean-Paul. L'existentialisme est un humanism. Paris: Gallimard, 1970.

Schaerer, Renee. «Le mécanisme de l'ironie dans ses rapports avec la dialectique», Revue de la métaphysique et de la morale: no. 3, Paris, 1941.

Schiller, Friedrich. Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. Trad. Robert Leroux, Paris: Aubier, 1992.
Schloezer, Boris. Introduction à Bach, Paris: PUR, 2009.
Schopenhauer, Arthur. Le Monde comme volonté et representation. Paris: Alcan, 2009.
$\qquad$
$\qquad$ Trad. A. Burdeaux. Paris: PUF, 1984.
Sève, Bernard. L'altération musicale, ou ce que la musique apprend au philosophe. Paris: Seuil, 2002.

Simmel Georges. La Philosophie de la modernité. Paris: Payot, 1989.
$\qquad$ . Tragédie de la culture. Paris: Sandre, 2006.
Simondon Gilbert. Du mode d'existence des objets techniques. Paris: Aubier, 1989.
$\qquad$ L'individuation à la lumière des notions des forms.
Souriau Etienne. Clefs pour l'esthétique, Paris: Seghers, 1970,
$\qquad$ . Vocabulaire d'esthétique, Paris: PUF, 2004.
$\qquad$ . L'ombre de Dieu, Paris: PUF, 1955.

Sperber, Wilson, «On verbal irony», Paris: Lingua, 1992.
Spinoza, Baruch. Ethique VI. Paris: Flammarion, 1965.
$\qquad$ . Science de la morale. Paris: Minuit, 2003.
Steiner, Georges. Errata, Réçit d'une pensée. Paris: Gallimard, 1979.
Stravinsky, Igor. Chroniques de ma vie. Paris: Seuil, 1995.
Suarès, André. «Pour Ravel». Revue musicale: 1925.

Synders, Georges. Marx au regard de Jaurès. Paris: Matrice, 1998.
Valéry, Paul. Discours sur l'esthétique. Paris: Gallimard, 1937.
Voltaire. Candide ou l'optimisme. Paris: Hachette, 2008.
Wahl, Jean. Sans avoir ni être. Paris: Beauchesnes, 1976.
Wunenburger, Jean-Jacques. L'imaginaire. Paris: PUF, 2003.
Yourcenar, Marguerite, Mémoires d'Hadrien. Paris: Gallimard, 1974.
Zweig, Stefan. Amok ou le fou de Malaisie. Paris: LGF, 1991.
$\qquad$ . Nietzsche, Le combat avec le demon. Paris: Stock, 1993.

## نصوص محاضرات

Damon, fr. (F. Lassere, Plutarque, «De la musique», Olten-Lausanne, Urs Graf, 1954).

Kirk, Geoffrey Stephen and John Earle Raven. The Presocratic Philosophers.» A critical History with a selection of Texts», Cambridge University Press, 1957.

Kucharski, P. «La Musique et la conception du réel dans le Philèbe.» Revue Philosophique: vol. 76, 1951.

Moutsopoulos, Evanghélos. «Sur la participation musicale chez Plotin», Philosophis, I, 1971.
$\qquad$ Les Structures de l'imaginaire dans la philosophie de Proclus. Paris: Les belles lettres, 1985.
$\qquad$ . «L'artiste, créateur et critique.» Critique et difference: Actes du XXIII' Congrès de L'ASPLF, Tunis: Société tunisienne d'études philosophiques, 1990.
$\qquad$ . «Durée ontologique et conscience», Néa Hestia, tome 72, 1962.
$\qquad$ . «L'imagination formative.» Annales d'esthétique: vol. 2, 1963.
Parrinder, E. G. Shintoism. New Delhi: [s. n.], 1972.
Vitsaxis, Vassilis. La Pensée et la foi. Athènes: Hestia, 1991.
[http://www.jankélévitch.fr](http://www.xn--janklvitch-e7ab.fr)
[https://Lephilosophoire.wordpress.com](https://Lephilosophoire.wordpress.com)
[https://cteme.files.wordpress.com](https://cteme.files.wordpress.com)simon>
[http://id.erudit.org/iderudit/04030ar](http://id.erudit.org/iderudit/04030ar)
[http://id.erudite.org/iderudit/801306ar](http://id.erudite.org/iderudit/801306ar).
[http://www.proudhon.net](http://www.proudhon.net).
[http://www.antiqbook.com](http://www.antiqbook.com).
[http://www.actu.philosophia.com](http://www.actu.philosophia.com).
[http://www.jankélévitch.fr](http://www.xn--janklvitch-e7ab.fr).
[http://www.librairie.audio.com](http://www.librairie.audio.com).
[http://www.universalis.fr](http://www.universalis.fr)crimes contre l'humanité>.
[http://www.akadem.org](http://www.akadem.org)media>documents>.
[http://www.memoireonline.com](http://www.memoireonline.com).
[http://www.diffusion.ens.fr](http://www.diffusion.ens.fr).
[http://www.ulf.edu.lb](http://www.ulf.edu.lb).
[http://www.medef.com](http://www.medef.com).
<http://fr.m.wikipedia.org/wiki Jacques Rivière>.

$$
2 \text { ـ المراجع العربيّة }
$$

أدونيس. مقدّمة الشعر العربيّ. بيروت: دار العودة، 1983.
أفلاطون. الجمهوريّة. ترجمة فؤاد زكريا. بيروت: المؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف
والنشر، 1968.
بدوي، عبد الرحمن. أرسطو: فنّ الشعر . القاهرة: مكتبة النهضة المصريّة، 1953. . الأخلاق النظريّة. الكويت: وكالة المطبوعات، 1976. $\qquad$


الجرجاني، علي بن محمد. كتاب التعريفات. بيروت: مكتبة لبنان، 1990. زريق، قسطنطين. ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق. بيروت، الجامعة الأميركيّة، 1966. زيتوني، لطيف. معجم المصطلحات. بيروت: دار النهار للنشر، 2002. صالحة، سليمان. ضياء العقل. بيروت: الدار الوطنتّة الجديدة للنشر، 2006. صليبا، جميل. المعجم الفلسفيّ. بيروت: الشركة العالميّة للكتاب، 1994. شـاكر، عبد الحميد. الفكاهة والضحكـ الكـويـت: المـجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2003. (عالم المعرفة؛ 289)
العشُماويّ، محقّد زكي، ثضايا النقد الأدبيّ بين القديم والحديث. القاهرة: دار النهضة العربيّة، 1979.
عطيّة، أحمد عبد الحليم. ليوتار والوضع ما بعد الحداثيّ. بيروت: دار الفارابي، 2011. عكّاوي، سوزان. السخرية في مسرح أنطوان غندور . بيروت: المؤسّسة اللبنانتّة للكتاب، . 1994

علي، أدهـم. لمـاذا يشقى الإنسان. القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، . 1960

الغزالي، أبو حامد بن محمد. الإحياء. قاموس أكسفورد الإنكليزيّ. لندن: مطبعة جامعة أكسفورد، 1989. الكردي، مححيي الدين، ابن سينا، كتاب النجاة. ط 2. القاهرة: مطبعة السعادة، 1938. كرم، يوسف، الطبيعة وما بعد الطبيعة. القاهرة: دار المعارف، 1959. . العقل والوجود. القاهرة: دار المعارف، 1956. $\qquad$
كونزمان، بيتر [وآخرون]. أطلس الفلسفة. ترجمة جورج كتورة. بيروت: المكتبة الشُرقّة، . 2001

كينغ، هانس. مشروع أخلاقيّ عالميّ. عرّبه عن الألمـانيّة جوزيف معلوف وأورسولا عسّاف. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، 1998.
محمّد، فراس عمر الحاج. السخرية في الأدب الفلسطينيّ المقاوم. نابلس: جامعة النجاح الوطنية، 1998.
محمود، طه. القصّة في الأدب الانكليزيّي. القاهرة: القميّة للطباعة، 1966.

مدكور، إبراهيم. المعجم الفلسفيّ. القاهرة: الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّة، 1983. مقسوم، عبد الرازق. مفهوم الزمان في فلسفة ابن رشد. الجزائر : المؤسّسة الوطنّة، 1986 نصّار، نـاصيف. الـذات والـحضور: بـحـث في مبـادى الوجود الــاريـخي. بـيروت: دار الطليعة، 2008.
هايدغر، مارتن. الكينونة والزمان. ترجمة فتحي المسكيني. بيروت: دار الكتاب الجديد المتّحدة، 2012.

## فـهـرس

| أرسطو: 11، 22، 29 ، 37، 43، 30 ، 113 ، | - 1 |
| :---: | :---: |
| 197،167،154،127 |  |
| الإستطيقا: 14، 47، 56، 60، 62، 70، 77، | الإبستيمولو جيا: 46، 58، 77 |
| 147،115،111،94 | الإثنوغرافيا: 61 |
| الإطيقا: 97، 46، 58، 68، 76، 77، 88-89، | الأخـلاق: 9-13، 19-20، 22-24، |
| 166، 156 ، 147 988، 94، 91 | ،40 ،38 ،36-35 33 ، 31 ،29-28 |
| أفلاطون: 25، 29، 44، 47، 65، 63، 65، 69، | ،68 ،65-60 653 551 46 ،44-43 |
| ، 111 ، 108 672 | ،94-92،89-86،83،81،77-76،70 |
| ،164-162 ،144 ،131 ،128-127 | ،109-108 ،106-105 ،102-101،99 |
| 197،167 | ،132-130 ،125 ،122-121 ،13 |
| أفلوطين: 11، 24، 47، 70، 92، 127 | ،156 ،151 ،146-145 ،139-137 |
| ألبينيز، إسحق: 164 | ،169-168 ،165 ،162 ،160-158 |
| الألوهيّة: 67 | 198-197 ،176-171 |
| الاتححاء: 132، 173 | الإدراك: 22، 39، 55، 57، 100،101، |
| الأنا: 87-88، 97 | 173،138،122،107 |
| الأنا الأسطوريّة 73 | أدورنو، ثيودور: 105، 153، 157-158 |


| بردييف، نيكولاي: 115 | الأنا الذات: 102 |
| :---: | :---: |
| برغسون، هـنري: 11، 24، 36، 50، | الأنا الظاهراتيّة: 86 |
| 135،55 | الأنا المطلقة: 86-87 |
| بركلي، جورج: 154 | الأنا الموضوع: 102 |
| برليوز، هتكور: 139 | الانتباه الفلسفيّ: 10، 156 |
|  | الأنتروبولوجيا: 124 |
|  | الانطباعيّة 99 |
| بروش، هرمان: 166 | الأنطولوجيا: 13، 39، 43-44، 46، 49 ، |
| بروكلوس: 127 | 175،125-124،52 |
| بروكوفييف، | أورفيوس: 77 |
| بلوك، ألكسندر: 40، | أوغسطينس (القديس): 50، 70، 127 |
| بو، إدغار: 140 | الإيتوبيا: 113 |
| بورديو، بيار: 161 | الإيثار : 62 |
| بوشيني، 165 جاكومو | أينشتاين، ألبرت: 50 |
| بولنك، فرنسيس: 164 | - - |
| بونار، ألبير: 123 |  |
| بونافنتورا (القديس): 70 | باخ، يوهان سيبستيان: 165 |
| بونفوا، إيف: 58 | بارتولك، بيلا: 95 |
| بيتاغور: 45، 69 | بارتولي، جان بيار 139 |
|  | بارمنيدس: 128 |
| بيتهوفن، لودفيغ: 165-166 | باسكال، بليز: 50، 54، 102، |
| بيكر، هوارد: 162 | باشلار، غاستون: 140 |
| بيكو، 157 ستيف | باومغارتن، ألكسندر: 69 |
| بيلار، بيار 73 | براديغم الزمن: 23 |
| بيلّيني، فينشنسو: 165 | برامبوان، |



سان سانز، كاميل: 164
ستانلي هال، غرانفيل: 55 زيامانوفسكي، كارول: 95 سترافنسكي، إيغور : 96
الـسخرية: 19، 36-42، 74، 103، 136، 198،154

ستراط: 26، 37، 44، 55، 66، 68-69،


سوريو، إتيان: 10 رافيل، موريس: 95، 122، 137، 153، 164 سوسير، فرديناند دو: 74 السوفسطائيّون: 69 سيسلي، ألفرد: 98


سيمّل، جورج: 11
-

شابرييه، إيمانويل: 164 شتراوس، ريتشارد: 164

شلّينغ، فريدييك: 30
شوبنهاور، أرثر: 11، 55، 70، 102، 128،

$$
\text { 148، } 167
$$

شوستاكوفيتش، ديمتري: 114
شومان، روبرت: 95
شونبرغ، أرنولد: 122
شيستوف، ليف: 11
شيلر، فريدريك: 121، 123
_ $\dot{\text { _ }}$

- 」 -

الرابسوديّة: 99 راسين، جان: 148 رامو، جان فيليب: 164 روسّو، جان جالك: 101 روسّيني، جواكينو: 165 الرومنسية: 96، 166 ريختر، جان بول: 94 ريكور؛ بول: 92 ريمان، هوغو: 138 رينوفييه، شُارل: 32

- j -

| فون هارتمان، | $-\varepsilon-$ |
| :---: | :---: |
| فيبر، 138 |  |
| فيتاغورس: 127، 144 | علم آداب الواجب: 61 |
| فيتغنشتاين، لودفيغ: 23 | العلوم الوضعيّة: 21 |
| فيخته، يوهان: 27 |  |
| فيلوننكو، ألكسيس: 151 | $-\dot{\varepsilon}-$ |
| الفينومينولوجيا: 130 |  |
|  | غاندي، موهنداس كرشند: 157 |
| - ك | غرامشي، 166 أنطونيو |
|  | غرانادوس، |
| كانط، إيمانويل: 20 ، 29 ، 6 ، 44، 50، 63، | الغزاللي، أبو حامل محمد: 62 |
| -159،132-130،92-90،86،70،65 | غلوك، كريستوف: 165 |
| 197،172،160 | غويو، جان ماري: 50 |
| كبلر، يوهانس: 127 |  |
| كروتشه، بينيديتو : 108 | - |
| كريشنامورتي، جيلو : 11 |  |
| كلوديل، بول: 152 | فالّا، مانويل دي: 153، 164 |
| كليربو، مارغريت: 143 | فاليري، بول: 74 |
| الكوجيتو : 169 | فردي، جوزيبي: 165 |
| كودالي، زولتان: 95 | الفضائل: 17، 47، 64-65، 152 |
| كورناي، بيار : 148 | الفلسفة الأخلاقيّة: 36، 63 |
| كومياكوف، ألكسي: 11 | الفلسفة الإيجابية: 25 |
| الكوميديا: 36، 38-39 | الفلسفة السلبيّة: 25 |
| كونت، أوغست: 91 | فنلون، فرانسوا: 132 |
| كونفوشيو: 11 | فوريـه، غابريل: 122، 142، 149-150، |
| كيركيغور، سورين: 36، 101 | 164،153 |

```
الموسيقى: 9-10، 12، 14، 17، 20-22، 
،45،42-41،36،34-32،29-28،25
،99-94،77-70،68،60 50 55،53،47
،117 ،115-110 ،108 ،106-105
6132 ،129-127 ،125-121 6119
،150-145 ،143 ،141 ،139-134
-172 ،168-161 ،158-155 6153
                                    181،176
    مومبو، فريدريك: }14
    مونتسكيو، شارل لويس: }14
        مونتيفردي، كلوديو: }16
        مونيه، كلود: }9
الميتافيزيقا: 10-14، 19-20، 23-24، 
،63-62،60،58،46،43،39، 32، 27
،107،102-101،98،89-83،75،67
-129 ،127 125 ،121 ،114 ،111
،155 6144 ،138-137 ،134 ،132
    176-174،172،170
        الميتولوجيا: }14
    - ن -
        النرجسية: }10
    النوستالجيا: 12، 50-51، 73، 96-99، 
        143
        نو فاك`، فيتسلاف: }9
        نوفاليس (فريدريك هاردنبرغ): }1
```

- J.

$$
\text { لايبنيز، غوتفريد: } 22
$$

لفيناس، إيمانويل: 11، 30، 91
لوثر كينغ، مارتن: 157 لورين، كلود: 98 لوك، جون: 91

ليزت، فرانز: 122، 142، 153 ليفي شتراوس، كلود: 74 لينون، جون: 157

- $p-$

مارسيل، غابرييل: 30، 48 المازوشية: 102، 132 ماكيافيلي، نيكولو : 91 مالرو، كريستوفر: 74 ماهلر، غوستاف: 164 مايرز، فريدريك: 55 المسار السلبيّ: 13، 19-20، 22-23، 26، 29 مفهوم الأنا: 63

مندلسون، فيليكس: 95
موزار، فولفغانغ أماديوس: 164، 166 موسورغسكي: 150

الوجوديّة: 41

نيتشه، فريديريك: 34، 51، 75، 141-142
نيوتن، إسحق: 50
الوعي: 11، 13، 21، 26-27، 34، 38 ، 6
40
،91 ،86 ،81 ،77-75 ،72 67-66
، 126 ، 121 ، 115 ، 112 ، 110-99
169،159،157، 143،129-128
-
ياسبرز، كارل: 40
يوحنا الصليبي: 11، 22
يونغ، كارل: 55
الهابيتوس: 145، 161، 168
هاملان، أوكتاف: 33
هايدغر، مارتن: 44، 70، 102، 155
هوسّرل، إدموند: 56، 89، 171
هوك، سيدني: 29
هولست، غوستاف: 127
هوميروس: 108
هيغل، فريديريك: 19-20، 29، 44، 64،
131،107،102-101،70

## هذا الكتاب

على الرغم من أنْ مقاربة الجمال والأخلاق تتضمْن إرباكاً للعقل فيبدو أن هذه المقاربة تحمل الْا بعضاً من عناصر الحلّ لمعضلات الفكر الفلسفيّ الأخلاقي المعاصر الذي يبحث عن ألما أصول لإقناع
 أنَّ الأعمال الجماليّة تترك أثراً في النفس كأثر الخير والشرّ. يحاول هذا الكتاب الإحاطة بالمقولات الأساسيّة التي تتعلّق بموقع أفكار المشاعر وأثرها في عدالة الأهكام، في موضوع تعيين الأخلاق جماليًاً عند الفيلسوف فلاديمير جانكلفيتشا هنا الانـا الفيلوكالي المحبّ للجمال والهاسيديّ الأمين على الوديعة التراثيّة، اتُبع التقليد الصوفيّ الذي
 والورع وأنسنة القدر. فدمج الثقافة الأخلاقيّة التي تمتثل بأخلاق الموعظة بالمقدس، والحيّ الحقيقيّ بالجميل. وقد تميّزت فلسفته بمقاربة فعليّة مع الواقع فشاركت في احتفاليّة أعراس مفارقات الحياة التي تضّج بمسألة الحبّ. وأوصد الكوجيطو الأخلاقيْ عنده كلَ المنافذ والأبواب المشرّعة على غير الناطق بلغته، لكن كيف استطاع أن يخترق سقف الميتافيزيقا لكي ينشر حديث الألنا في الوجود؟ وكيف يكون الإنسان راقياً خلقاً وخُلُقاً وهو الذي يستند إلى مقامات متناقضة تؤامر

نفسين وتطيل المكوث في الأشياء الثانوية؟

## مارلين يونس

- من مواليد بلدة تنورين - لبنان.
- أستاذة فلسفة الجماليات والفلسفة العقلانيّة الغربية الحديثة في الجامعة اللبنانيّة. - حائزة دكتوراة دولة في الفلسفة من المعهد العالي للدكتوراة - لبنان؛ وشهادة الماجستر في علم الفنون والآثار من الجامعة اللبنانيّة؛ ودبلوم في الغناء الشرقيّ من المعهد الوطني العالي للموسيقى
(الكونسرفاتوار).
- مؤلفة موسيقيّة لها عدد من الألهان والأغاني والفيديو كليب.



[^0]:    (5) تعود هذه القصّة إلى الميتولوجيا اليونانتّة، نيسوس (Nessus)، وهو كاتن خرافيّ في جسم إنسان وحصان.
    
     ارتداء هيرقليس لهذه السترة السامّة احترق جسمه.

[^1]:    Monique Canto-Sperber, La Philosophie morale (Paris: PUF, 2004), p. 24.

[^2]:    Jankélévitch, Le Paradoxe de la morale, p. 39.

[^3]:    (43) هانس كينغ، مشروع أخلاقيّ عالميّ، عزبّه عن الألمانتّة جوزيف معلوف وأورسُولا عتّاف (بيروت: دار صادر للطباعة والنشّر، 1998)، ص 85. (44) المصدر نفسه، ص 85. (45) المصدر نفسه، ص 86.

