## תinoين

## 8 4 $y$

 yex

## IITysllyar

## تزيفتان تودوروف

تأملات في الحضارةوالديمقراطيةوالغيرية)


## تزيفتان تودوروف

(تأمُقلات في الحضارة، والديموقراطية، والنيرية) ترجمة: محمد الجرطي

## تزيفتان تودوروف

(تأمُّات في الحضارة، والديمورقراطية، والغيرية)
ترجمة: محمد الجرطي

> النـاشـر :
> وزارة الثقــافـه والـفـنون والــراث - دولـة قطـر
> رقـم الإيداع بـدار الكتب الـقطرية :
> الـترقيـم الـدولي (ردمك) :

الإخـراج والتصـمـيه : عـلاء الألفـي - مـجلة الـوحـة

المواد المنشُورة هي الكتاب تُعبُر عن آراء كتّابِها و لا تُعبُر بِالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة.

## فهرس الكتاب




## إهداء

إلى ذكرى أبي.
إلى أمي التحنون التي ثابرت من أجل تعليمنا.
إلى زوجتي الغالية التي نغذ حبها إلى أعماقي فأضاء حياتي، إلى فتيحة.

إلى ابنتي الغالية إسراء التي ملأت دنياي بالبهجة والفرح. إلى ابنتي جيهان التي أضاءت شعاعاً أخر في حياتي. إلى أخخي أحمد الذي انطلقتُ إلى جانبه منذ الصغر في رحلة البحث عن المعرفة، فكان لـي دوماً الممعِّمَ النصوح والأستاذ المرشد. إلى خالي العزيز قاسم.
إلى أصدقائي الأعزاء: بريبري عزوز، وعادل القُريب.
إلى كل من آمن بأن المعرفة هي أثمن شيء في الوجود.
إلى هؤلاء جميعاً أهدي ترجمة هذا الكتابِ.

## تقديم

 وتذكي الأحقاد، انبرى اللفيلسوف والمفكِكِر الفرنسي- البلغاري تزيفتان
 والاختزال، فيشير بأصابع الاتِّهام إلى الآخر الأجنبي على ألنى أنه مصدر الخخطر، خصوصاً إذا كان هذا الآخر مسلماً.

إن كتاب تزيفتان تودوروف الموسوم بـ »الخخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضارات، دفاع ع إنساني لبناء جسور الحوار بين الـحضارات، ونسف لأطروحة الصدام التي زَوَّج لها صامويل هنتنغتون بهدف إشعال فتيل الـحرب بين الغرب والشرق.

انظلاقاً من معاربة متعلِّدة الأبعاد تتقاطع فيها حقول معرفية متنوِّعة: علم



 إغراقاً في البربرية والوحشية. ولعلّ ما حدث في في سجنَيْ أبو غريب

وغوانتانامو يبقى خير شاهد. لهذا يقول تودوروف: »إن التخوف من البرابرة شعور يوشك أن يجعلنا نحن أنفسنا برابرةه،.

يدعو تودوروف إلى التحلّي بالتسامح مع الآخر وإزاء الأقليات التي تعيش داخل الغربب، من خلال الدععوة إلى التعايش مع الثُقافات المختلفة لإرساء أمس التعايش والحوار مع الآخر. ويهاجم، بعين
 بسبب خطابها المعادي للآخر، حيث تنسب علل المجتمع الثغربي إلى الأجنبي المسسلم. لذلك فهو يحثّ الغرب على التصديّي للشعبوبية التي
 طريق العزف على أوتار التيم الديموقراطية والمثئل العليا لعصر الأنوار. ويحذِّر صاحب » المنقوصة: تركة الإنسانية (2002)، الغرب، بل العالم أجمع، من
 مشروعة إلى إسقاط منظوره اللحضاري على الشرق على اعتبار الألى أن حضارته هي الأرقى والأرفع منزلة، فيقصي ـمن ثَّمَّه الطُرف الآخر، ويقضي على خصوصيته. ولتحقيق هذا المبتغى، يلجأ الغرب إلثى اللقوة العسكرية التي يُلطّفها بعبارة بلاغية توروية »التدنُّلُل الإنساني، لنـئر


 ومدمِّرة. لهذا يدعو تودوروف الثغرب إلى التسلح بالئقوّة الناعمة التي تؤمن بجدوى الحوار واحترام خصوصية الآخر.

يضمّ هذا الكتاب حوارات ومقالات وقراءات نُشِرت في الصحف




 دحض معولة التفؤُق التحضاري للغرب التي تعيد إلى أذهانتا »عبء


 كتب تودوروف الآراء العنصرية للكاتبة الإيطالية أوريانا فالاتشي التاني ترى أن پ»الإقدام على الـحديث عن ثقافتين أمر مزعج، أما وأن نتحدث

 ״»هناك الحضارة من جهة، والبربرية من جهة أخرى، وبينهما لا مـجال
للحديث عن الحواره، .

يستعين تودوروف بآراء أنثروبولوجيين يتَّسمون بتزعة إنسانية، كالفرنسي كلود ليفي ستروس النذي يرى »أن الـحضارة تراث إنساني مشترك، وهذا ما يتردَّد صداه في كتب تودوروف التي تدعو إلنى النى الـحوار، وتحمل




تودوروف هو اليوم من أبرز المفكِكِين المعاصرين الذين قاموا بابثراء
 تحمله من رؤية مرجعية فكرية لا غنى عنها في تحليل اللقضايا الر|هنة.
 بصموا التاريخ بمواقف جريئة من أجل بناء جسور الـحوار بين الثئقافات المختلفة عن طريق نقد مكامن الانحراف في الفكر الغربي، لكشف تشؤُهاته وتحيُّزاته المغرضة التي تتعارض مح الـجّوهر الإنساني المؤمن بالححوار والتعايش مع الآخر، بغضّ النظر عن اللغة والدين والعرق.

المترجم

## 》أعداء الديموقراطية الحميمون"

»الفوضى العالمية الجديدة : تأمُّلات مواطن أوروبي"
»الخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضاراته"

## كتب

## تزيفتان تودوروف

## سميولوجي، مؤرّخ وفيلسوف

وُلِد تزيفتان نودوروف سنة 1939 بصوفيا في بلغاريا، وحصل سنة 1963 على تأشيرة للدراسة في فرنسا، ومنذ ذلك التاريخ ورئ وهو يعيش في باريس. ويمثِّل -إلى جانب رولان بارتـ ـوانـ واحداً من كبار البنيوية،
 جينيت المعاهيم الأساسية للسرديات، العلم النّي يدرس التقنيات والبنيات السردية المستخَدَمة في النصوص الأدبية. عَنْوَن تودوروف أَوّْل أعماله بـ >انظرية الأدب، نصوص الشكلانيين الروس" منشورات ساي

لتودوروف اكتساب شهرة كبيرة.

في عام 1978 ، خلال جولة محاضرات في المكسيك، بدأ تودوروف يهتمّ بغزو أميركا من قِبَل الإسبان، كما بدأ شأ شغفه بقضية فهم الآلخر الآر. تساءل تودوروف عن تنؤُع اللثقافات والتصوُّرات البشرية والنتائج

 توكفيل... وإلى تنصيب نفسه مفَكِراً إنسانياً بالمعنى الأكثر تقليدية للمصطلح.

بصغته فيلسوفاً، يشرع تودوروف في البحث عن رؤية أخلاقية للتاريخ،

ويتساءل ـعلى سبيل المثالـ عن المآسي الكببيرة في القُرن العشرين. "(1مواجهة المتطرِّف: الحياة الأخلاقية في معسكرات الاعتقالن، (1991 )، »ذاكرة الشر، إغواء الخير"، 2000).

وبصغته سياسياً، يشارك تودوروف ـأيضاً - في قضايا التعليم مُتِّخذاً موقف المناصر المقتنع بضرورة إصلاح المدرسة. يقرأ المرء اليوم تودوروف ككاتب، تسعى أعماله إلى تحديد المعالمالم المعاصرة لماليبرالية إنسانية »الحديقة المنقوصةه،، (1998) ).

ظهرت هواجس شباب تودوروف، الذي قضاه في ظل نظام كلياني (غادر بلغاريا الشيوعية في الرابعة والعشرين من عمره) في كتابه

 سياسيين والإبادة الجمماعية. لكن، ليس بإلى حَدّ الاستفادة من ذلك في في
 أنصار الليبرالية المتطرِّفة المحافظة.

إن تحليل تودوروف الأخير للصراع في يوغوسلافيا يتَّم بالتكامل، ولا ولا تشوبه شائبة. بغطنة تنمّ عن ألمعية الفكر، يطرح تودورورف أسئلة جذرية عن الغموض الممريح لواجب الذاكرة، التي يطيب للنفوس النجميلة أن


 الإنسانية الأخرى وجعلها غير مغهومة،ه.

ألّْفَ تودوروف العديد من الكتب التي تتطرّق للأدب، التاريخ، السياسة، الأخلاق. كما درّس في جامعة يال في في الولا لالايات المتحدة، وفي المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس. تُرجِمت أعما

 للهروب منها كانت تكمن في دراسة الصصور البلاغية... عندما الما جئت إلىـي

 دراسة الجانب الشكلي للأعمال الأدبية. كان، ثمة في الواقع، شيء من الون



 لأنهم يعلّموننا شيئاً جديداً عن وضعنا البشريه.
"يبقى تزيفتان تودوروف شخصية رزينة، نادراً ما يتدنَّل للتعليق على الأحداث الراهنة، لكنن، من خلال هساره الفككري ومواضيعه المغضًّلة،



 خالية من التتمُتُت التقليدي لبعض الدجّالينه، .

نشر تودوروف العديد من الكتب، منها: »الأدب والدلالةه، »أنواع



بصغته مفِكِرًاً أصيلا، تجنَّدَ تزيفتان تودوروف لمعارضة تدنُّل حلف شمال الأطلسي في كوسوفو. وهو الحدث الذي تطرُّق إليه بشكا مستغيض في كتابه »ذاكرة الشر، إغواء الـخيره ( 2000) . كما عارض، بِوّة، غزو العراق من قِبَل الجيش الأميركي وحلفائهـ.

ينبغي على المرء أن يتحلّى بالصبر والجَجَد، ويتميَّز بالحزم ليتصدّى، بروح نقدية، لنظرية »صدام الـحضارات، التي قال بها، منذ سنة 1993، صموئيل هنتنغتون. فالمؤزِّخ واللفيلسوف تزيفتان تودوروف مـجبر بقوّة للرضوخ إلى حكم الؤقع: فكتاب »صدام الحضضاراته اللعالْمِ الُسياسي هنتنغتون المنتمي إلى المحافظين الجدد في أميركا يبقى كتاباً عسير


 الكتتاب. إن تقسيم العالم من طرف هنتنغتون إلى حضارات متصات متصارعة ومتناحرة وفق المعيار الديني قد رسَّخ الخوف من الآخر والارتياب من ثقافته. إن الـحادي عشر من سبتمبر 2001 فتح، قطعياً، عصر
 المستعمقرة والمستعبدة سابقاً بسبب الماضي الكولونونيالئي يهيمن على
 والإسلام) بإعادة تسليح هويُّته (الوحيدة) وثقافته الأبدية.

تبقى الغاية من تناوله موضوع صراع الـحضارات، هي الضرورة




 هناك ضرورة أخرى تتمتَّل في الرجوع الـى تاريخ الأفكار: إن تيزينتان تودوروف ليس الأحسن والأفضل إلا حين يتناول القضايايا الككيرة والمفاهيم المشتحونة بحمولة فكرية (البربرية، الهويّة الجماعية، الئقانة، الحضارة، القيم الأخلاقية، الإرهاب، حقوق الإنسان، حرّيّة التعبير...) فيزيل عنها الغشاوة والثلبس لتّتعيد صفاءها وألكّةها.

ينبغي على المرء، بعد قراءة >الخخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضاراته لتودوروف، أن ينوص ثانية -بشكل عميق- في قراءة
 شاملة حول التنؤُ البشري في الفكر الفرنسي، من من مونتين إلى كلود ليفي ستروس. إن كتاب تودوروف دعوة للحوار بين الثقافات ات "كل
 بين البشُر والحقول المعرفية، احترام تعدُّد الثهيِّات، تلك هئكي هي الأنماط

 جديدة كفيلة بدحر الخوف وإسقاط عوائق الـحوار بين الحضاراتي الـين يُيَدَّ تزينتان تودوروف واحداً من المئقَّين الفرنسيين الأكثر ترجمة في

العالمَ، حيث تُعَدّ كتبه تعبيراً عن الفككر الأوروبي. وإذا كان الصوت
 إحدى العلامام على النُقاش الإيديولوجي المتحجّجْر. يتَّسم تودوروف بموا قف إنسانية تؤمن باحترام معتقدات الآخرين. تجلّلى هذا الموقف في قضية الرسوم الـكاريكاتورية عن الرسول محمدا (ص) وكلمة البابا راتيسبون، حيث ثار تودوروف على ما وصغه بـ">خطف
 الذذين ينصِّبون أنفسهم -بكثير من الادّعاء، دون أي تخؤُف من إفساد التوافق السائد - إلى جانب الـحرّيّة ضدّ ظلام القوى الرجعية.

لنراهن على أن كتاب »الخخوف من البرابرة،،، هذا الكتاب المنغتح والمكتوب برصانة عقلية ووضوح فكري، سينتشر بين التقرّاء الـحريصين، بلهغة وطموح، على استنباط الأدوات اللازمة لمعاومة النزعات المانموية المحدقة بنا.

## دفا عاً من الحضارة

## ما وراء صدام الحضارات

يتمّ ـعموماً - البتٌ في النقاش الذّي يدور في الغرب النحضاراته كتصوُّر سطحي وتبسيطي انطلاقاً من موقفين متنافرين: موقف المدا فعين بضراوة، من جهة، عن الأطروحة الُقائلة بأنه يتوجَّب علينا نحن -الغربيين- أن نرِّخِ قيمنا وندافق عنها ضذّ من يهِّدِّدها
 الحضاراته، التي لا تعني لهم شيئاً سوى نبوءة ذاتية التحقيق صادرة كمرسوم من طرف غرب متعجرف يرغب في تطبيق أهدافه الإمبريالية

 متساويين أو متنافرين بشكل تراتبي فإنتا نجمِّد، في كل مرة، الهُويات


 تعقيدات العالم، و»نتجاوز الصعوباته يجب أن أن نتخطّى مقولة » الصدام
 ويساهم في بناء نزعة عالمية كفيلة باستيعاب الاختلافـاتِات ودعم تتدُّم
 الهدف المركزي لمشروع تزيفتان تودوروف في كتابه الأخير »الـخخوف

من البرابرة: ما وراء صدام الحضضاراته، إذ يتَّخذ المئقَّف ذو الأصل

 في الوقت الراهن، بشكل كبير، الشُعور بالخخوف، الخّوف في الُوقت



 ضّدنا نحن الغربيين.

إذا كان للغرب كامل الشرعية في ترسيخ قيمه والدفاع عنها بحزم،


 الخخوف إلى الاعتقاد بأن ما هو غير مقبول يبقى باعئاً ضرورياً يدفعنا إلىّى

 تزيفتان تودوروف هو نتاج لتحليل دقيق لمفاهيم الحضارة، البربرية، العالمية، والهويّة، تحليل يسمح بتصحيح وتقويم النتائج الوخيمة للمغاهيم الـخاطئة التي يمتلكها المرء بصدد هذه المواضتع.

## ترسيخ قيم الحضارة

ماذا يعني مغهوم الحضارة الذي كَرَّسَ له تزيغتان تودوروف الجزءء الأول

من عمله؟ مثلما أن مغهوم البربرية يتعارض مع مغهوم الـحضارة فيمكن فهم هذه الأخيرة بالمعنى النسبي وبالمعنى المطلق : يكمن المعنـى
 بعيداً عن بنية عقلي، في حين أن المُعنى المطلق يرى أن أن البربرية تكمن
 بها. لا ينغي تودوروف وجود الـود شكل من أشكال الهمججية، كما لا ينغي


 الإنسان الآخر عن طريق ربط وحدة الإنسانية، عموماً، بتعلُّد أشكال

تجلِّيانها الثّقافية.
لا يمكن للحصضارة أن تقتصر على ثقافة واحدة. إنها ليست سمة ثقافية

 على الاعتراف بها على اختلافها وتنوُّعها، باعتبارها تعبِّر عن الإنسانية المشتركة نفسها. بالممقابل، فإن الهمججية هي الموقف اللذي، بواسطته،

 مشتركة واعية بوحدتها العميعة وقادرة على الترابط والتلاحم في خضمّ تنوُ ع أشكال التعبير الثققافي.

اللهويّة والحضارة هناك ميزتان للاستفادة من هذا التعريف للحضارة: الميزة الأولىى أنه

يساعد على التتحفُّظ والـحذر من نزعة عالمية مـجرَّدة، كما هو الشأن إزاء التزعة النسبية، والميزة الثانية هي أن هذا التعريف يسمح بينينينة مسألة الهويّة عن طريق الانتماء الثقافي وحده: بالتأكيد يبقى هذا الأخير سمة أساسية، لكن بالطُريقة نغسها، فيما يخصّ الانتماء لُدولة ما والاعتراف باللقيم. لا تتطابق هذه الُمستويات الثبلاثة لكنها قادرة على التعايش. هكذا يتمّ تقويض اللفكرة التعائلة _ على سبيل الُمثالــ إن الثق الثقافة الإسلامية تبقى عصيّة على معانقة التقيم الديموقراطية.

يجب أن تسود، في جميع المستويات المكوِّنة للهويّة، فكرة الانغتاح. وفقاً لتصوُّر تزيفتان تودوروف فإن أي انغلاق للهويّة وتقوقعها يبقى ــعلى أية حالن، من الناحية المنهجية_ أمراً مُضرّاً ومشوباً بالكثير من العيوب. إن التقوقع والانكفاء ينغي - في الوقت نغسهـ واقع الن أن كل هويّة ثقا فية هي نتا جل لبناء ما على المستوى اللفردي كما هو الشأن بالنُسبة
 الانغلاق كون أن بنية الدُولة لا تهجف إلى تنمية ثقافة وطنية تكون قادرة - رغم كل شيء- على ضمان الاعتراف بالـحقوق المتساوية لاكل فرد من خلال الربط بين مختلف المُجموعات المكوٌّنة من دون مـحاصرتُمم في خصوصيتهم. فضلاً عن هذا، فالانغلاق يـجعل اللقيم مستقلّة عن
 تعسُّفياً، بغضّ النظر عن أي انتماء ثقافي.

في الواقع، إن النخيار الشعبوي الذي قام به نيكولا ساركوزي، بشكل علني، والذي يهدف إلى إنشاء وزارة للهويّة الوطنية يبقى أمراً مئليار ميراً للجدل ومشكوكاً في مصداقيته. إن هذا الخخيار لا يتطابق مع مهمة

الدولة ومصلحتها، لأنه يتجاهل حركة وتنُوع الأشياء التي تحكمب تشكُّلُ
 السمات الدستورية والأخلاقية والسياسية مكِكُنات للهويّة اللفرنسية (مئل الـعلمانية)، رغم أن هذه السمات ليست اليات حصرية أو قاصرة على الهويّة الفرنسية فقط، أو مرتبطة بها على الدوام.
عموماً، يلحّ تودوروف على أنه يجب علينا ما إن نشرع في التفكير في


 الثُقافات الأخرى وأخْذها بعين الاعتبار.

إن التوق للهويّة واكتساب ثقافة ما يوفران الشرط الضرووري لبناء شخصية إنسانية متكاملة، لكن وحده الانفتاح على الغيرية ذات الأفق النق العالميا لمي هو ما يحقق معنى الحضارة، ويمدّنا بالشرط الكافي فلبيلو غ هذا المبتغى.

## التخلُّص من منطق الصراع

إن هذه الفُروق الدقيقة لمغهوم الهويّة ليست محض حذلقة بلاغية. إنها تحمل في ثناياها رهانات سياسية هامّة.

إن التوضيحات التي يِّدّمها تزيفتان تودوروف حول الهويُّة تسمح - في

 لا يمكن أن يؤدّي إلا إلى الصراع من خلال آلية تضع تبسيط الهويّة

واختزالها في خطّ واحد مع النزعة المانوية (اللقائمة على عقيدة الصراع ع بين النور والظلام، الخخير والشر، الـحضارة والبربرية) . إن الـحروبِ الـحالية لا تمتّ بِحِلة إلى صراع الحضارات، كما أننا لن ثنجح في مـحاربة الإرهاب إلا بغصله عن الُدين الإسلامي، والسعي إلىى معرفة جذوره المذلّة والمهينة التي تمسّ شريحة كبيرة من سكّان العالمّ.

إن الطُيقة الُمُتَّعة، في الوقت الراهن، من طرف الولايات المتحدة في الـحرب ضد الإرهاب، ليست طريقة مثالية وجيَّدة لأنها تؤدّي بإلى الـى الإقصاء، وتسقط - بدورها ـ في منطق البربرية: بتحديد أميركا لأعدائها
 إقصاءً لآدمية الفرد وانتمائه للإنسانية. منظق الهمـجية هذا هو - في نهاية المططافـ لعبة أولئك الذين يزعمون معارضته مغذّين - في الوقت تنسهـ الشعور بالضضغينة والاكراهية عن طريق إخضاع ع الآخر ليصبح خصماً في صراع ما. عندما يكون ثمن القضاء على بربرية فرد ما هو تجريد الآخر من إنسانيته فإن لعبة هذا الُمنطق لم تما تعد تستحقّ كل كل هذا العناء. إذا كان هزم العدو يقتضي تقليد تصرُّفاته الأكثر وحشية وبشاعة، فإن البربرية ستظلٌ حاضرة بثّقلها بيننا.

بهذا المعنى يمكن لأوروبا أن تلعب دوراً في غاية الأهمّيّة، لكونها جعلت من التعدُّدية، الاعتراف بالغيريات سمة جورئن ألورية ملازمة لهويُّتها. يُقنَّم الأنموذّ الأوروبي كأنموذ ج عالْمي لأنه يجعل من الاعتراف بالتنوع في مجموعة مشتركة تنظِّمها مبادئ المساواة سمة إيجابية. يتعيَّن على أوروبا الانعطاف نحو التعدُّدية. وهذا لا يعني أن العالم يـجب أن ينخرط في عملية التأُوْرُب (Européanisation)، التخلُّق بعادات

وثقافة الأوروبيين. يتعيَّن على أوروبا أن تحافظ على الكحاود الديقيقة،


 قراءة هنأ الكتاب „الثخوف من البرابرة: ما وراء صدام الـحضضارات" تتيح دحض الثتميطات التي ينزعون إلى إليّاقها بالؤواق، كما تسمح


 تُتخيّم بثقلها علينا، نحن أعضاء الإنسانية المشتركة.

## nonfiction.fr

باستيان إنجلبيـُ

## هل ثمة وجود لبرابرة متخلِّفين؟

تحدو تودوروف رغبة عارمة في أن يكفّ الفرنسيون والأوروبيون والغربيون عن تغذية المقولة الشهيرة »صدام الـحضاراته، التي يزع انمون أنهم يطعنون في صدَّتها، كما يدَّعون أنهم تحرَّروا منها، وتجاوزورها يُسْخر تودوروف في كتابه 》اللخوف من البرابرة: ما وراء صدام الحضاراته كل موهبته الفذّة، وقناعته التي يستشعرها المرء في في كل صغحة من كتابه، كما يوظِّف ثقا فته الفلسفية المتواضعة لتطهير وطرد
 الأميركية، الغرب بكامله، بسبب أو بذريعة أحداث الـدا الحادي عشر من سبتمبر. لُقد قاد هذا الخوف النغرب إلى التخخدق في نزعة مانوية. كما قاد هذا الخخوف إلى شَنْ حرب ضدّ الرعب بناءً على مو|قف
 يرى المسلمين إلا من خلالل الإسلام، كما عجز عن التام التمييز بين الإسلام

 المزعومة، فامتنع بذلك عن كل تحليل أو إجراء سياسي. في الميا في الوقت

 من كل شيء، ومن الآخرين أيضاً.

يُسْعف تودوروف الحظظّ ليجعل كل قارئ يتميَّز بالإخلاص وحسن النيّة، يقوم بتغكيك الاستعمال الا ستفهامي التخيُّلي الخادو ع لعبارة ״"برابرة متخلِّقون، المستخدمة تاريخياً ـ يعذّ المرء دوماً بربرياً متخلِّفِاً مقارنة
 تاريخياً، بالتعايش بحيث لم تتوقَّف عن التنفاعل والاغتناء القائم على روح المقايضة والتبادل. فضلاً عن هنا، إنه يرى أن الن الحرب التي التي
 يتجنَّبها، خصوصاً، إذا عرف كيف يذلِّلِ العقبات، ويدات ورأ المخخاطر حين يتعلَّق الأمر بالعلاقة المتأجِّجة للإسلام مع الغربـ.

بالنسبة لتودوروف، فالفكر الأوروبي - الذي يستحضره بتعبير قوي مستوحى من جورج سومبران، برونسلاف جريميك حتى حتى وفاته، وإليا بارنافي حتى وقت قريب - يحتوي على التتياق المضادٌ لجمميع هذه
 لا باعتبارها إرثاً تاريخياً معيقاً ومعطّطلا ينوء المرء بتحمُّله، بل كمبدأ أساسي للمستقبل وكمؤِّاتلات بنّاءة.

ليس بمقّدور المرء سوى أن يعبّْر عن افتتانه بمقاربة كهذه تخاطب
 تصوُراً معاكساً، بشكل تام ومطلق، لإيديولوجية وسياسة جورج خلال السنوات الأخيرة، تلك الإيديولوجية التي كان لـيانيا التأثير الأكبر على الرأي الغربي، بما في ذلك الرأي الفرنسي أيضاً. يكتب تودوروروف بطريقة معكوسة: »ليس بوسع الإنسان أن يطمس قروناً من التألتارئ التاريخ


مصدر الـخوف ـحالئاً- (الدولن التي تثير استياء الغرب وتخوّفه) أي الدول الععربية المسلمة.،.

في نظر تودوروف >إن الشرط المسبق هو أن تتوقَف النخب الغربية
 كما يجب أن تكفٌ عن التعالني وازدراء قوانين وأحكام الآخرينن،
 تودوروف قائلاً: »إن حق التُدنُّل التعسكري يعرِّض للخططر المُثّل العليا




على عكس هذا، يحثّ تودوروف الغربب في كتابه قائلاً: »لكي يتسنّى للشعوب الممسلمة، في الدول العربية، أن تحوِّل أنظارهاها، فتلتغت إلى
 اللقضايا الخارجية الأكثر بروزاً وجذباً للأنظار، هذه القضضايا التي يبقى الغرب مسؤولاً عنها.ه، أي قضية فلسطين، العراق، إيران، وأفغانستان.

على الرغم من أن بعض الجممهوريين والديموقراطيين المتَّسمين بالواقعية يحاولون إعادة التفكير في أسس النسياسة النخارجية الأميركية بعد فشل


 إلى تقرير بيكر- هاملتون للمنطقة بأسرها لمعرفة كيف يتمّ إعادة دمج

بالنسبة للاستجابة الأوروبية، يتحلّى تودوروف بالشُجاعة ليعترف بذلك: التشبُّث بالفكرة نفسها كقوّة يجعل التعدُّدية غير كافية. التزعة المّلائكية (السلوك الملائكي) التي تسعى إلىى إسقاط حالة أوروبا على بقية العالما الم تبقى إجراءً غير ملائم. يتعيَّن على أوروبا أن تصبح » كانت غير قادرة -من حيث المبدأُ على استبعاد اللجوء إلى استخدام اللقوة المسلَّحة. يبقى تودوروف -إذاً ا أكثر واقعية من الأشخاص الذين يحلمون بأوروبا المكتفية 》بقوتها اللينة، (معاييرها، مساعدتها، مشروطية أحكامها، خطاباتها)، لتسطع وتشرق عن طريق مثالئها الديموقراطي وأنموذجها الاجتماعي. هذا ما ينبغي إقناع الأوروبيين بمصداقيته. فهل سيتمكُن المستقبل اللقريب من أن يفتح عيون الكثير على واقع العانم الذّي مازال بعيداً عن تشكيل »المجتمع الدولي"؟ ؟.

## H포 FIGARO•fr

2008-9-19

## الجرأة على التفكير في المُحال

تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى السيطرة على العالم بشكل أحادي


 العسكرية، بل استعملت كل الوسائل لتوجيه الاقتصاد العالئمي وفق مصالحها؛ فالعولمة الليبرالية المجديدة تخدم، إضافة إلى أمور المور أخرى،



 والإحباط النذي حَلْ بالعالمَ.

بدأ هذا المشروع في سنوات السبعينات، حين قام الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون بإلغاء النظام الاقتصادي الذي نشأ عن اتفاقية بريتون
 العولمة الليبرالية التي حَرَّرت رؤوس الأموال والتدفُقُقات المالية. سنوا سنوات بعد ذلك، ستتبنّى التشيلي في عهد بينوشيه، والولايايات المتحدة فير في عهل ريغان، وبريطانيا العظمى تحت قيادة مارغريت تاتشر، نظريات
 ميلتون فريدمان (الحائز على نوبل في الاقتصاد سنة 1976) . كان

الهجد اللُمعلَّ هو القضاء، نهائياً، على التقليد القديم للـكيتزية (مدرسة اللفكر الاقتصادي التتي أسسها عالم الاقتصاد البريطاني جوهان ماينارد كيتز) النتي تدعو إلى التدخّْل الا قتصادي والا جتماعي للـوولة. اتّبعت اللولايات الْمتحدة هذه القوانين والمُبادرات لتتحطيم النتابات وتتحرير الاقتصاد وخوصصة الأملاك اللعامة. وسيؤدّي هذا المششروع، خلال سنوات الثثمانينات، بإلى ما سُمِّي بـپتوافق واشنظنه، هذا المذهب الا قتصادي اللذي انخخرطت فيه الشركات الكبرى متعلّدة النجنسيات، بنوك وول ستريت، واللمؤسَّسات الماليّة اللدولية. سيصبح توافق واشنطن هذا الأنموذج الاقتصادي الليبرالي النجديد اللذي سيغرضه الرأسمان الأميركي كشرط لا ستثماراته.

بعل عقدين من الليبراليّة الجديدة، نلاحظ باستغراب، بل بذهول كبير، إلى أيّي حَّ تخضّ اللدون لتوجُّهات الأسواق المالنية، وتستسلم لإملاءات صندوق النْتد اللدولي (النّي سيطر عليه الأميركيون) عن طريق الـحّد من الإنعاق اللعام في محالا ت الصححة والتعليم والبييئة، وذلك لتشجيع شركات الا ستثمار اللدولية. ومنذئذ، فإن هذه الشركات اللدولية هي التي تمسك بزمام الُسلطة الـحقيقية، لقّد أصبحت الُدولة أداة تسهِّل البـحث عن أرباح للمقاولا ت على المستوى المححلّي، كما هو الشأن علىى النمستوى العالْمي، وتخلق -إضافة إلى أشياء أخرى- اللظروف المُنا سبة
 السياسي لمصلحة الـجميع، كما تقلَّص دورها ـ أيضاً - في إعادة توزيع الثروات الجماعية.

## دور المثقَّفين

هذه الثورة الليبرالية النجديدة ما كانت لتصبح ممكنة دون دعم المثئقَّغين

 السلطة الاقتصادية والسياسية، وإضغاء الشرعية عليها في الآن نغسه. وهكذا، فإن مؤَّسَات الفـكر والرأي المرموقة: مثل جمعية مون بيلران،
 الأميركية، ومؤسَّسة أنتوني جيدنز وشركاؤه في بريطانيا، كما هو التو الشأن أيضاً لمؤُسَّسة سان سيمون (التي يبقى مستثمرهـا الأبرز آلان مينك) في فرنسا، قد عملت كلها _دون كللـ على مدى منى سنوات، ليتمّ اعتماد الليبرالية الجديدة من طرف الديموقراطيين ككلنتون، وحزبا التعمال بقيادة طوني بلير، وأيضاً الاشتراكيين الفرنسيين (ناهيك عن الزحف
 يتحدَّث عن علاقات الهيمنة، بل عن علاقة الإدراج/ الاستبعاد، كما
 الأمة)، في حين ستى اليمين جاهداً لإخماد ما سمّاه بيير موروا


 طوني بلير في سعيهم لتحقيق مرونة سوق العمل كهدف لليسار . بالنسبة
 الحزب الديموقراطي والسياسات الليبرالية اللجديدة للحزب الجمههوري،

بما أن هذه السياسات الليبرالية الجديدة التي تَمَّمَّ تطبيقها على المستوى العُالمي تشكِلِ سلاحاً رهيباً، كما هو شأن التُرسانة العسكرية الأميركية في السيطرة على العالمَ.

والآن، بعد أن هيمنت الولايات المتحدة الأميركية على العالم كسِّد مطلق، وذلك بغضل قوتها الهائلة الاقتصادية والنعسكرية، فهل حُكِيم
 يثيره تودوروف في كتابه » الفوضى الُعالمية الـجديدة: تأتمّالات مواطن
 عانم متعلِّد الأقطاب، تلعب فيه أوروبا دوراً قيادياً إذا تمكُنـت من من بناء
 ذلك، يؤسفنا أن تودوروف غير قادر على تخيُّل النقارة المججوز كفضاء |قتصادي قائم على قيم تتعارض مح قيم الليبرالية الجديدة.

## الإهانة.. أم النعرة الحصبية؟

حتى 11 من سبتمبر 2001، كانت الولايات المتحدة الأميركية تخال نفسها في مأمن من أي هجوم خارجي. بعد أن أدركت، الخطر الذير الذي
 اللعسكرية بمنهوم الـحرب الوقائية: مقاربة مستحدَّثة كفكرة لللدفاع ع عن

 دفع ثمن هذه السياسة التجديدة، لقد أصيب المرء بالخخوف، وهو يرى

الأميركيون يواصلون تطبيق هذه السياسة بهدف تعزيز هيمنتهم. على الرغم من الإطاحة بالديكتانتورية، فالولايات ات المتانحدة لم الم تعمل إلا علا على

 العراق. وبالإضافة إلى ذلك، يكتب تودوروف قائلاً: »سيسود الشعور لدى الغالبية العظمى من السكان العرب والمسلملمين، أو - ببساطة السكان غير الغربيين بأن هذه الحرب هي بمثابة إلها إهانة وإذلان. والدالحالة


 دحر الإرهاب إلا عندما نبذل جهداً صادقاً للقضضاء على أسبابه كالفقر
 تأجيج الكراهية ضدّ الإمبراطورية الأميركية. ليس من الوهم الألاعتقاد
 السياسي لأوروبا كانا ـ على الأقل- متنا سبين مح أهمّيتها الديموغرافية.
»




 وأيضاً العمل على تقاسم السلطة كشرط ضروري للاعتراف بشرعيَّتها.

هذه هي الشرعية التي افتقرت إليها الولايات المتحدة في حربها على
 الولايات المتحدة، قبول حدود إرادية لقوتها، كما توصيها بذلكا بلك بيلة



 الدوولية المحترمة، بغضّ النظر عن كونها خاضعة لمصانيالح متضاربة، فإنها لا تملك القووة المطلوبة لمناصرة الـحقّ. »بدون قونة، يبقى الـحق عاجزاً< هذا ما كتبه بسكان. وإلاء الرأرؤيتين الأحاديتين للعالم: رؤية السلام الأميركي عن طريق التدشُّل العسكري، ورؤية حكومة الموية عالمية،
 على السلم عن طريق خلق توازن بين قوى عديدة، في هذا الإطار وحده - يؤكّد تودوروفـ يمكن لأوروبا المستقبل أن تجد مكاناً لها.

## الأمل الأوروبي

لكن أوروبا لا تزال منقسمة على نغسها بشكل كبير فيما يخصّ قضايا في غاية الأهمّيّة. عشرات الدورل، التي منها بولونيا ولا وهنغارياريا، اختارت
 أخرى كسويسرا والنمسا اختارت الحياد، في حين النير أن فرنسا وألما وألمانيا عبَّرتا بوضوح في أثناء الصراع الأميركي - العراقي عن إرادرتهيا فيا في
التحرُّر من الوصايا الأميركية.

ومع ذلك، فيما وراء هذه الانقسامات، تتقاسم الدون الأوروبار الوبية قيم العدالة
 الرومانية والمسيحية وعصر النهضة. إن فكرة وجود عقلية مشتركة ليست فكرة مبالغًاً فيها أو جديدة، بما أن جان جاك روسو تحدَّث، من قبل، عن »وجود نوع من الأصول والتوافق في العادات بين الأوروبيين". الآن، وقد أصبح المشروع الأوروبي يقوم على أسس أكثر صلابة، يتعيَّن على أوروبا، حسب تودوروف، أن تتوافر على جيش قوري


 للقانون الدولني.

لتحقيق هذا المشروع، لا ينبغي -حسب مؤلْفِ »الفوضى العالعالمية النجديدة<- سوى العمل على إصلاح المؤمَّسات الأوروبا لأوروبية. فبدل



 المجلس الثاني من الاتحاد الأوروبي الحالني، بينما يتوقَّف المجلس
 تأمين التماسك والشرعية لهذه المججموعة، فإنه سيتعيَّن على كل عضو

منتدب أن يمثِّل عدداً من الناخبين، وأن يتمْ انتخاب رئيس الاتحاد الأوروبي من طرف أعضاء البرلمان الأوروبي، ويجب أن أن يتمتَّع هذا الرئيس بسلطات فعليّة، كما ينبغي، أخيراً، اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة مشتركة على شاكلة اللفة اللاتينية نفسها في العصور الوسطى.




 على تحمُّل عالم متخِّب للامٔمل ومححبَط بسبب العقالانية التكنو- علمية والإنتاجية؛ حيث تجنح الإيديولوجيا الليبرالية الجديدة إلى إلخضاع العلاقات الاجتماعية إلى حالة مركنتيلية (الروح التجارية الجشعة)، ويتساءل عما يمكننا اللقيام به.

نحن بحاجة إلى مثُقَّفين تقدميين يجرؤون على »التفكير في ما لا لا يمكن تصوُّره، ( سيرجي حليمي، لوموند ديبلوماتيك)، أي التفكير في مدينة فاضلة جديدة، كما فعل مئقَّفو اليمين الذّين عملوا خلالدال أعوام لظهور مدينتهم الفاضلة، فضلاً عن كونهم قد نجهصوا في تقديم الليبرالية الـجديدة كحالة طبيعية لمسيرة العالمُم يجب رفض أبديّة الوضع القّائم

 إلى صف اليمين، فليس ثمة من معرّ من التشبث بالنووامل التي أدَّت إلىى

$$
\begin{aligned}
& \text { ظهور النفسفة، والتوقيع على الميثّاق الأعظم، وإعلان حقوق الإنسان } \\
& \text { ليغدو بإمكان مدينة فاضلة جديدة أن ترى النور. }
\end{aligned}
$$

## Sciences Humaines

No 196/2004

## عالَمِ مُنقَسِم بين الطموح، والاستياء، والخوف

نعيش اليوم في عالم منّسم إلى ثلاث مجموعات كبرى، تحرِّكها
 تودوروف في كتابه 》الكخف من البرابرة: ما وراء صدام الحضاراتهس،: يتعلُق الأمر، في المجموعة الأولىى، بالدول النأثئة التي هي في في طير طور البروز (دول البريكس) كائصين، الهند، روسيا، البرازيل، المكيكيك
 في الاستفادة من الُعولمة. إنهم متعطِّشون للتعلُم والإبداع و والابتكار واستكثاف الأسواق الججديدة. من الواضح أن مركز الثقّل في الاقتصاد العالمي يتحرُّك مرة أخرى إلى آسيا، كما حدث في في عصر سالمالة ميتغ

 (الصين: + 10 في المئة، الهُنت: + 8 في المئة)، بينما تشير التوقَّعات، بالنسبة للبلدان الصناعية (الولايات المتحدة، ومنظة الئيورو)، إلى أن نسبة النموّ تتراوح ما بين 1 في المئة و3 في المئة من نموّ الناتج المحلّي الإجمالئ
 بالاستياء الناجم عن الشعور بالمهانة والإذلال المفغرض، تاريخايخياً، من طرف الدول الصناعية، وخصوصاً خلال الحقبة الاستعمارية.

تبقى ساكنة هذه الدوول، في غالبيتها، مسلمة، وتمتد من المغغرب إلىى باكستان، كما توجد في بعض البلدان في أميركا اللاتينية وآسيا. وهنا

 »النهضةه من جهة أخرى، النهضة اللعربية في النقرن التاسع عشر التي شارك فيها مثئَّفون مسلمون ومسيحيون استلهموا ثقافة عصر الأنوار. غير أن 》النُهضة، لم تتخطّ أسوار المدن التي كانت تحمل هذا الأمل: دمشق، بيروت، والقاهرة.
 أوروبا التي ترزح تحت الخخف: التخوف من فقدان مكانتانتها وقدرتها الاقتصادية والعسكرية، اللخوف من المستقبل أمام تنامي التهديدات، الخوف من شيخوخة ساكنتها، الخخف من الإحساس المو المتزايد بالمسؤولية، الذي أدّى إليه شطط أنموذجها، عن الدولة الـنة الحامية. يثير هذا الخخوف، أيضاً، الشعور بالذنب المرتبط بالئبا بالتاريخ، وخصوصاً، تجاوزات المرحلة الكولونيالية. ينعكس هذا الخخوف في رفض مواجههة
 تبقى معولة جون كيندي خير عبرة للغرب الخائف من الآخر: „درعونا لا لا
 النقاش والتفاوض قَطّه، .

كيف يمكن التخلُّص من هذه الرؤية للعانم وليدة الانفعالات ومشاء الاعـر الاستياء والارتياب؟؟ يكمن الـحلّ في إنشاء قيادة تتميَّز بحسّ المّارّ المسؤولية والمواطنة دون هوادة ولا ضعف، قيادة قائمة على المقارباربة الكانتية (نسبة لإمانويل كانت) للعلاقات الدورولية، وعلى هنهوم القوة الناعمة،

 الدولية"، (منشورات شؤون عامة، 2004) . يجب أن يتمّ هذا الأمر على ملى



 بدل الإكراه، والجذب بدل التحريض.

إن موارد اللقوة الناعمة ـ على عكس اللقوّة الخخشنة التي تحيل على العمل العسكري والإكراه والهيمنة الاقتصادية - هي الثّقافةه، التقيم السياسية، وكيفية تطوير سياسة التعاون البُّاءة النقائمة على تعلُّد الأقطاب.

إن القوة الناعمة تمثِّل حقيقة جوهرية لها رسالة كونية ينبغي تقديمها
 كسلطة أخلاقية عن طريق سياسات التعاون، الدبلوماسية الوقائئة، وأيضاً المساعدة على الإنماء والتططُّر. يكمن التأثير في إنتاج المعأيير، في تنظيم المولمة، وفي نهج مقاربة للعلاقات الدولئية التي تنتصر للقانيانون والنظام عن طريق رفض تطبيق ارتكاس هوبز التقائم على سياسة فرض الأمر الواقع. حسب جوزيف ناي، يتمّ تحقيق توازن القوى عن طريق ما

يسمّى القُوّة الناعمة، أي التوازن بين خصائص التقوة الناعمة وخصائص القوة الخخشنة (القوة العسكرية).

 للمبدأ الديموقراطي للاتِّحاد الأوروبي، فتحديد هويّة أونيّ أوروبا قائم على أسس سياسية.

تتحقَّق الرسالة العالمية للاِتِّاد الأوروبي بنشر المبادئ التي تألتُسَّست عليها أوروبا، أي الديموقراطية، المـجتمع المنفتح، الانسانجام المام الاجتماعيا المي،

 العالمية المسؤولة والمتسامحة توليد المصالحة
 في مجتمع مؤنسن بشكل حقيقي.

## LE TEMPS

جيروم كوشلين
18/09/2010

## الليبرالية المُطلَقة تعرّض الديموقراطية للخطر

بعد أن هاجر من بلغاريا الاشتراكية، يقول تزيغتان تودوروف اليوم:
 اللديموقراطيةه. كما تابع قائلاً 》إن التهجديدات التي تخخِّم بثيّقلها على اللديموقراطية لا تأتي من الـخارج.... بل، بالأحرى، من الـداخلـ ...هـ ـ فما هذه التهديدات المـحدقة بالنديموقراطية؟

إذا كانت التجربة الشيوعية، من منظور تودوروف، قد كشفت عن المسيحية السياسية (القائلة بإمكانية تحقيق عالم مثالي على الأرضم)، فإن سلوك الولايات المتحدة الأميركية والليبرالية المتطرِّفة يكشف، علمى نحو ما، القرابة الـحقيقية مع هذه المسيحية السياسية. يستشهج تودورورف بغرنسوا فلاهو: » >كل على طريقته الخاصة، الإيديولوجيا الشيوعية والمذهب الني يخالفهها ويناقضها خاضعان للأسطورة البرومثيوسية (المؤمنة بالإنسان ونشر الحضارة). نعم، فالليبرالية المتطرِّفة التي يرى تودوروف أنها تخدِم استبداد الأفراد، تعرِّض اللديموقراطية للخطر. وأكثر من ذلك أيضاً إلى ما حدث في اليابان، حسب تودوروف، هو خير مُعَبِر على هذا الوضع، فكارثة فوكوشيما حدثت في نهاية المططاف الفو بسبب » منطق اللليبرالية الْجديدة النتي تنظر إلى الإنسانية على أنها كتلة من الأفراد لا شأن لهم، يخضعون بأنفسهم لتضارب مصالْحهم الاقتصادية《. يشير نودوروف إلى أن »>اللفصل الـجذري للنجوانب الاقتصادية عن النسيج الاجتماعي، وبناء الاقتصاد في مـجال مستعلز

بلغ ذروته في نظرية ثراء الأمم التي قال بها آدم سميث (1776) هـ
 وبعدما اطمأنّ القادة السيا سيون للإيديولوجيا الليبرالية المتطرِّفة، فإنهم أكثر استعداداً لكخدمة القوى القائمة على النفوذ المالئي... والنتيجة هذه
 (حكومات أوليغارشية؛ حكم القلة) ومن جهة أخرى، إقصاء النحاء الخاسرين، النeفايات الحقيقية للنظام، المححكوم عليهم بالفقر والمهانة: إنهم السبا
 التضامن الاجتماعي. فالونع بالـ(سوبرمان) يناسب تماماًا المنطق الليبرالي المتطرِّف."

هذا التغيير الـحاصل في وقتنا الحاضر هو، بمعنى من المرئ المعاني، أقلز جوهرية من التغغيير اللذي فرضته الثّورة اللفرنسية التي عملت على استبدالـيال سيادة الملك بسيادة الشعب.

إن الليبرالية المتطِّفِة تضع سيادة القوى الاقتصادية التي تجسِّدها إرادة
 تقوم بذلك، فإنها تنتهك - بشكل متناقض - المبدأ المؤِّسِس للفكر

 على سلطة المال: >> إذا قمنا بتعريف البربرية على أنها رفض اعتيار
 قائمة على النُنوذ الاقتصادي تجسيداً تاماً نلبربريةه،.

بين حديقة الحيوان 》أي الدولةّه وشريعة الغابِ 》أي النرده، التي


 في جميع الحالات مع الديموقراطية.

## l'Humanité.fr <br> Envies de changit le monos

فا ليّر ستارسيلكي
11-05-2012

## أعداء الديموقراطية الحميمون

 يساهم كتاب تودوروف »أعداء الديموقراطية الـحميمونه في إحياء النقاش حول الديموقراطية باثارانه لأسئلة محورية مزعجة في بيض



 لحلّل إشكاليتها المعاصرة والمستقبلية. يعرف تودورووف دواليب موضوع الديموقراطية فيخصِص لها جزءاًاً مهمّاً من عمله. ويقدِّم -في هنا ونا


 إلى التفكير في المرحلة الحالية للديموقراطية التي ملم يعد لها أعداء

 المبادئ الديموقراطية المعزولة عن مشروع الجماعاعة، والتي تنعكس سلباً على اللديموقراطية نفسها. وخير مثال على ذلك النزعة المسيحية السياسية »التتي تزعم إقامة عالم يسوده الأمان والسلامه،، المزايلدة الديموقراطية المزعومة لأحزاب القرصنة، حرّيّة الصحطافة التي هي في

صميمها أمر جيد كسُلْطة مضاءة، لكنها قابلة للانتقاد بصغتها سُلُطة.
يعبِّر تودوروف عن قلته بسبب انهيار النموذج الديموقراطي الأوروبي أمام سلسلة من الصععوبات المتشابكة فيما بينها: مشكلة العقليات، انتصار النزعة الشكلية الشرعوية، تجاهل أمر الحمرّيّة المنوط بتطوير شخصية


 الثُغرات الديموقراطية. تعاني الديموقراطية من كونها أضحت مون موضوعاً للتوافقات؛ لم يعد ثمة أشخاص يدا فـع
 تقدِّم إجابات على الصعووبات التي يواجهها النّاس في حياتهم اليومية،


 روسو، المثال الذي لا ينبغي مطابقته مع الاعتقاد الأعمى بالمسيرة المظفَّرة للبشرية في ركب التقتُّم

يقترح تودوروف تفكيراً فلسفياً سياسياً مستوحى من تاريخ الأفكار وعلم الاجتماع النتاريخي حول الديموقراطية كأساس للحمرّيّة، للمساواواة، وللتماسك الاجتماعي.

يمسّ تودوروف في هذا اللكتاب جوهر البنى الككفيلة بهيكلة الـحياة في المجتمعات الـحديثة. تنبقق حقيقة الديموقراطية من تاريخ يبقى، في

جوهره، تاريخاً قائماً على السعي لاكتساب الـحقوق الاجتماعية. إن النهج اللذي اعتمده تودوروف في هذا الكتاب يبقى موضع ترحيب لسببين: أولهما، أن الديموقراطية - باعتبارها عاملاُ محرِّكاً في تاريخ
 والنخب، وثانيهما، وعلى المستوى النظري أكثر، أن الأعمال الأساسيا
 حقوق الإنسان، المجتمع المدني، والدحكامة (1 )، مشِّدِّاً على القُضية المرتبطة ببعائها، في الوقت الذي يرى فيه علماء الانتقال (المتخصِصّصين

 خوان لينز- عمليات توطيد سلطوية.

نلاحظ، أيضاً، أن هذا الكتاب يسعى -بشكل مغيد- إلى تكميل

 (2). الشيء الـجوهري في هذا الكتابب، أن تودوروف يرى أنه مرئه من
 المحكّ في الوضع الحالي، كانعدام المساواة المتز ايدة. في الواقع، هو يدعو إلى تغيير في الرؤية الفكرية والسلوكيات الككفيلة بإضفاء معنى على المثال الديموقراطي. يفرض تزيفتان تودوروف نفسه، بشكل كبير، كواحد من المُمئقَّين المعاصرين الأكثر احتراماً. إن نظرته الحادّة والثّاقبة حول الديموقراطية،

وقدرته على الْتغلغل عميقاً في تحليل الأشياء لنزع القناع عن الرؤى
 النزعة الإنسانية الصادقة، بعيداً عن المثقَّفين المشعوذين ذوي الـئن الأخلاق المملتوية. لقد ظهر هذا الكتاب » اأعداء الديموقراطية الْحميمونه ليكمل الأخدود اللذي خَطُّ تودوروف معالمه في كتبه » الكاكرة الشر، إغواء

من البرابرة< (2008).

في وطنه الأصلي (بلغاريا)، يلاحظ تودوروف أن انعدام الـحرّيّة كان
 دلالة إيديونوجية: اختيار مكان الإقامة، المهنة، ونوع عالمالملابس أيضاً. كان النظام يضغي قيمة على كلمة الـحرّيّة، لكن ذلك الـك التمثيل الانكاذ كان يخدم إخغاء غيابها. ولذلك، يلاحظ تودوروف - بقلق كبير- في عام 2011 أن مصطلح الـحرّيّة أصبح الاسم المميّز للأحزاب السياس اسية المعادية للأجانب في أوروبا.

يشجب تودوروف النمسيحية السياسية (التي تزعم أنها خلاص العالم) ، ويرى أنها ترتكب أفعالاً شرّيرة باسم الْخير. لأنها تبرِّر أفعالها بدافع الوصول إلى غاية يتمّ وصغها على أنها مبتغى سام للإنسانية. يرى تودوروف أن الموجة الأولى للمسيحية السياسية المؤمنة بالخلاص

 بالتقنابل[3]. يحدِّد تودوروف سببين بنيويَّين لفشل استراتيـجيات هذا

 إن واقعة فرض الخير على الآخرين بالقوة بدل الاكتفاء باقتراح ذلك عليهم فقط، يستدعي الإقرار - في البدءءـ بأنهم غير قادرين على الألى حكم أنغسهم بأنغسهم، وأن تحريرهم يستوجب ـ أولاً - إخضاعهمر.

و على الصعيد المحلّي،(على المستوى الداخلي للدولة الغربية)، يدين

 السيا سي هنري لاكوردير الني قالن سنة 1848 : >بين اللقوي والضعيف،

 الإسلام الذّي تغذّيه السُلطات السيا سية ووسائل الإعلام [4] . وخير مثال على ذلك نزو ع رئيس فرنسا الذي ينادي بي بضرورة دفا دفا ع المجتمع النفرنسي
 في فرنسا، حتى الآن، هي ثقافة الولايات المتحدة الأميركية... يلاحظ تودوروف، باستياء، أن الديموقراطية أصبحت نظاماً منفصلاً، وذلك أمر مؤسف، لقد أصبحت في حالـة شاذة، وهي نغسها المسؤولة عن ذلك. حين تصبح الديموقراطية، في الغألب، قابلة للـذوبان فياني في نزعة تسلُطية جامحة حيث تقدِّم السلطة السياسية مظاهر متعِّدِّدة لها فإن الديموقراطية تجد نفسها في كمّاشة بين العملية المزدوجة لـما لـشرعية| التشريع. ما جدوى الديموقراطية إذا لم تعد قادرة على تدئى الديم الأنظمة التي تحكمها المبادئ الدستورية للحمريّة واستقلال السلطةّه يعتقد تودوروف،

على شاكلة روزانفالون في كتابه >>الديموقراطية المضادة،ه، [5] أنه، لـكي
 حرّيّة الأفراد. أما نقيض هذا الأمر فيعني العمل على خلق ״ معزولة، [6].



 الديموقراطي في طريقها إلى الزوالن بسبب متغيِّرات متعِّدِّدة: نهاية الحرب الباردة، الليبرالية الجديدة، وأزمة الدوون. يلاحظ المتا المتتع للشأن السياسي تكاثر اللفضاءات والأماكن التي أصبحت فيها الديموقراطية فاقدة للفعالية، حيث اختفى دورها كأداة للمراقبة والضبط. النيا وعلاوة
 للديموقراطية، الذين يرى تودوروف أنهم يوقِّعون على شهادة ابتذالـها وبطلانها.

يبينّ تودوروف كيف تَمَّ فرض النظام الديموقراطي باعتباره رؤية قانونية/عقلانية خاصة في أثناء مرحلة فكفكة الا ستعمار، ويلاحظ أن



 هنا، ينبثق عجز الديموقراطية وأزمة القيم الأخلاقية التي نعيشها اليوم

ونحن ساخطون. لكن نهاية الديموقراطية هاته تعكس أيضاً الإنكار
 من المؤسف أن مسألة إجراء التحقيق في الرأي الكا العام لا يتمٌ تناولها بشكل جوهري في ارتباط وثيق بالديموقراطية. إن إجراء تحقيق في
 أخرى، عنصراً جوهرياً لمعرفة درجة الملاءمة أو التناقض، في مرحارِئلة معيُّن، بين الحاكمين والمحكومين أساساً. إن عدم الإشارة إلى غياب الديموقراطية في إفريقيا مسأللة مزعجة: هذا التقصير معلق للغاية، لاسيما الـا
 خلال مواجهتها لديكتاتوريين يمسكون، بشكل دائم، بزمام سلطة ذات توجُّه استبدادي.

## لماذا كتاب "أعداء الديموقراطية الحميمون"؟

يؤكِّد تودوروف على أهمّيّة تحسين النظام الاجتماعي في النموذج
 هو الشيء الضروري، خاصة في الجمهوريات التي تحكمها المصالـيالح الخخاصة، ويسود فيها الإخلال بأمانة الوظيفة، حيث يتمّ التنوع ع إلى الـي
 النقاش (التعُّدُدية)، نشاط المؤسَّسات (الْفصل بين السلطات بنات)، نشاط
 لكتابه بهذا الشككل »أعداء الديموقراطية الحميمونه، فإنا بالسقوط في سوء الفهم؛ لأننا لو قمنا بالتأويل الـحرفي لعنوان النـون كتابه، فذلك يعني 》نهاية الديموقراطيةه، وهذا ما سيكون كارثة في عالم

يصبح فيه الحيوان السياسي (الني هو الإنسان) ذئباً لأخيه الإنسان.
 السالطة، فإن ثمة -أيضاً- أزمة ثشة ديموقراطية، لكي نكي نكون متشِّدِين

 التي تحتاج إلى إعادة التظظيم والثيام بتسويات من أجل الانتعاش.
يمنح هذا الكتاب لغرضيات توكيل الاتُساق النظري الكامكل . لا شكُّ،
 على التوقُ بشكّل مسبق لتمأثيرات الوخيمة في مسألثة الدساواواة الا جتماعية (9)، غير أنه في هناً الكتاب 》أعداء الديموقراطية الحميمونه،، قد يرعتُن الدرء أن رتابة مجتمعاتنا والانتصار العالمي للشعبوية يؤكِدان توقُّات تودوروف المتشائثة.

رغم هذه الملاحظات، فإن هذا الكتاب الذئي يغني الثّائمة الهابمّة
 بالاحترام دون تحفُّ.

## lectures <br> باتريس موندونغامويتّي <br> 18-02-2012


[2]- الكديموقراطية الكمناهضة. السياسة في زمن الارتياب. ساي 2006. الشُرمية اللديموقراطية، نظرية المصلاجة الثعامة. ساي 2008.
 أفغانستان 2001، والكحرب ملى الكعراق 2003 والتّدُُّل في ليّيا 2011.

 [5]- روزانفالون، الثمرجع الُسابق.
 [7]- فرنسيس فوكوياما 》نهاية التناريخ، باريس، فلماريون 1993. [8] [ [ بادي » نهاية الحّدوده باريس، فايارد. 1995 . [9]- روزانفالون »همجتمع المساواوه، باريس، ساي 2011.

## تأمُّلات مواطن أوروبي

يوضِح كتاب تزيفتان تودوروف: 》الفوضى العالمية النجديدة، الصغير الـحجم والغني فكرياً، كيف تخلق السياسة الـخارجية للولايات المتحدة اللفوضى والاضطراب في سياق جدّ محدّد، إنه سياق الحرب في العّراقِ كتب تزيفتان تودوروف هذا الككتاب في الوقت الذئ تَّمَّ فيه نشر مشروع ع الدستور الأوروبي الذني وضعته »الاتناقية حول مستقبل أوروباهياه يتعيَّن على الاتحاد الأوروبي لعب دور أكبر في الساحة الدولية.

 ويعيش في فرنسا منذ أربعين عاماً.

يحدِّد تودوروف في نهاية كتابه 》الفوضى العالمية النجديدة، القيمر التي يتقاسمها الأوروبيون، ثم يعرض مـجمائهوعة منا من الأفكار لتعزيز فعالية الاتَّحاد الأوروبي، ويجري تقاسم العديد من معترحاته من قِبَل معظم دول الاتحاد الأوروبي.

## نقض الحرب الوقائية

خصَّص تودوروف جزءاً كبيراً من كتابه للسياسة الخارجية الأميركية

التي ينتقدها بشدّة وببصيرة ثاقبة. بأسلوب سلس، يفكِكَ الحّجج التي



 الوقائيةه، .

تسلِّط تأُمُلات تودوروف الضوء على المعاهيم التي تَّمَّ ترديدها في
 » الأصولية الجّديدة، التي تشكِل الأساس لفكر جور جورج بوش وتوجُّهاته السيا سية. وعندما تقوم دولة ما بغرض ما تعتقده أمراً مثالياً بالقوة، فإنها لا تتصرَّف بطريقة ديموقراطية.

يتَّخذ تودوروف، في هذا الكتاب، صغة المراقب للسياسة الـخارجية
 مواطنًا أوروبياً - فإن استخدام التقوة نادراً ما كان أمراً جيداً، باستثناء




في أفغانستان، كما هو الشأن في الُعراق، وفي الوقت الذي أنهى فيه

 الحرب الوقائية غير فقّالة من وجهة النظر هذه، بل لأن هذه الـحرب لا

يمكنها محاربة الإرهاب، لأن العداو لم يعد ممكناً التعرُّف إلئه. لم تخرج الولايات المتحدة من هذا الصراع منتصرة، بل بالعكس، ربما باليا غذّت -بطريقة مباشرة- الإرهاب؛ لبقد شعر جزء كبير من الإنسانية بالمهانة والإذلال بسبب حرب أميركا على العراق.

## أوروبا.. »القوة الناعمة، لتحقيق توازن جديد

يُعَدْ كتاب تودوروف ثناءً على التعلُّدية وعلى الديموقراطية؛ إذ يستند فيه إلى أفكار الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو الذي يلديو إلـى استقلال السلطات: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. على المستي المتوى الوطني،


 السلطات بغرض هيبة هذا النظام العالْمي، كمنظّمة الأمم المتتحدة (التي عجزت عن منح حدوث المججازر) أو المحكمة الـجنائية الدولية، فهية سلطات فاقدة للغعالية ومتَّسمة بالعجز.

أمام هذا العملاق العالمي كالولايات المتحدة الأميركية التي ليس هناك نظير لقوّتها الُعسكرية، يصعب على الاتّحاد الأوروبي أن يفرض
 شمال الأطلسي، ومن ناحية أخرى، لا يملك الاتّحاد الأوروبي معاربة
 لا تبدو ـمطلقاً ـ أمراً منطقياً لنتيغتان تودوروف؛ لأن أي عدوان على

أوروبا لا يمكن أن يحدث من داخل القارة الأوروبية. »قوة أوروباه


 بتطوير شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة، خصوصاً في متجال مكافحة

الإرهاب.

## وجود هويّة أوروبية

يسعى تودوروف في نهاية هذا الكتاب إلى البرهنة على وجود هويّة



 فعالية الاتِّحاد الأوروبي وآليات اشتغاله، كما هو الشأن، أيضاً، في دوره في الساحة العالمية:

ـ أوروبا النتي تتألّف من 》 >دوائر متَّحدة المركزه يتمّ فيها تحقيق التكامل على نطاق شاسع. - إنشاء مؤَّسَسات أكثر تمثيلاً للمواطنين، وعلى رأسها البرلمان

$$
\begin{aligned}
& \text { الأوروبي. } \\
& \text { ـ انتخاب رئيس لأوروبا عن طريق البرلمان الأوروبي. } \\
& \text { ـ اعتماد لغة مشتركة للعمل (اللغة الإنجليزية). }
\end{aligned}
$$

- إنشاء عطلة رسمية يوم 8 أو 9 ماي ثلاحتغال بعيد أوروبا. إن قادة أوروبا والولا يات المتححدة ـ فيما يتعلّق بالْجزء الأول من هنا



يتلّْم تزيغتان تودوروف - دون تسا هل ـ صورة عن الُسياسة الْخارجية للولايات الْمتحدة، وبشكل أعمّ صورة عن الُسياسة الْعالْمية. ما يُهيمن على الْدول هو الرغبة في الُدفا ع عن النْغس وحماية مصالْحها الثوومية. بسبب ماخيه، يسعى تودوروف: إلى إدراك العالْم وفهمه انطلاقاً من رؤيته أو غير ذلك فثط. وهنا ما يمنح أصالثة كبيرة لتُأمّالاته الفكرية،


## LE TAURILLON

magazine eurocitoyen
صوفيمي جيرازديّ
14-03-2008

## الاتّحاد الديموقراطي للوسط السويسري

يعدّ ألبير تيل مساهماً فقالاً في مجلة »المدجال العام هِ التي تُشِر فيها هذا المقال، حيث يرى هذا الباحث أن كتاب تزير تينتان تودورورف پأعداء




بعد زوال الشيوعية، المنافس الكبير والمهِّد للديموقراطية الغربية، أخذ سكان أوروبا يوجّهون مخاوفهم وقلقهم في اتّجاه آخر. الـخصم

 الساحة السياسية عن طُريق سيل من المبادرات التي قدَّمها، وأعلن عنها حون: الهجرة الجماعية، الأجانب المجرمين، اعتقال طالنبي اللنجوء المرفوضين، وإنهاء التقبول المؤقَّت.

يلاحظ تودوروف، هذا المؤِّخ الفرنسي من أصل بلغاري، الصعود المتنامي والمعمم للشعبوية ونزعة كره الأجانب في أورئ أوروبا. فحتى هولندا




 للاتحاد الديموقراطي للوسط السويسري، تكمن مبادئ الديميوقراطية في إعطاء الشعب النكلمة ليعبِّر -بكل حرّيّة - عن اختياره. لكن كشف

حساب أصوات اقتراع ما لا يلخِّص جوهر المسألة. يضيف تودوروف إلى قضية الاستعتاء الجوانب النوعية في هذا الموضوع.

يتوخّى نظام ديموقراطي ما الُصالح اللعام على المدى البعيد، ويحترم
 النخصائص والصفات التي يتجاهلها الشعبويون. 》أُحب أقاربي، ولذلكّ
 غيرهم"، يعولن الشعبويون. هذه الأولوية التقائمة على التأثّر تتناقض مع العداللة والمساواة في الـحقوق. في سويسرا، ليس للمسِلمين الـي الحق في بناء المآذن، حتى لو كانت أصغر حجماً وأكثر هدوءاً من برج أجراس |لكنائس في بلدنا.

هناك خاصية أخرى تميّز الشُعبوية: تقديم حلول سهلة للفهم، لكنها هضِللة، ويستحيل تطبيقها. تدعو الشُعبوية إلى طرد كل طالبي اللنجوء المرفوضين. لكنن، هل سيعيش هؤلاء الأشخاص في الغاب إذا رفضتهم كل الدوون؟


 للوسط يرفض إعادة النظر في قانون تسوية الأراضي، ويكتفي بمطالبالبة



الانفتاح على كرواتيا لتحقيق الإصلاحات في قطا ع الإسكان.

لكنْ رفض الانفتاح على الاتحاد الأوروبي سيكون له نتائج وخيمة على
 الهججرة بدعوى أن الاكثافة السكانية في سويسرا بلغت حدودها القيا القصوى. بالنسبة لتزيفتان تودوروف، فالغوغائية (سياسة تملُقق الشُعب لتهييجه) ،
 يضاعف التليفزيون، بشكل كبير، فرص نجاحها. لأن المعلومة تنتشر

 التأثير على المتلقَي إلا إذا اتَّخذت شعاراً معبِّراً بكلمات مأثوأورة. يغضِّل
 الشُعبوية على شخصية كاريزماتية، من خلال دعم وسائل الإعلام، فإنها تتعثُّر وتخفق بسرعة.

إذا التَّبنا رؤية تودوروف فإن انطفاء نجم كريستوف بلوشر يفسِر - بدايةـ أفول الاتحاد الديموقراطي للوسط وتراجِعه، ويعسِّر، أيضاً، محاولئلة هروبه عن طريق الاستخدام المفرط للمبادرة الجديدة لتقنين الهججرة والدعوة إلى الاستفتاء.

## LE TEMPS

ألبير تيل
17_01_2013

## الديموقراطية: مُسوخُها، ومستقبلها

يشتغل تزيفتان تودوروف منذ عدّة سنوات على قضية الغيرية، وعلى
 خطاب »صراع الحضاراته الذي يغذّيه الخْوف من »البرابرة"،

 (في الخارج وأيضاً - وبشكل خاص- في الداخل) ليقدِّم بعد ذلك》العلاج " لهذه المعضلة.

ينتمي الكتاب الأخير »أعداء الديموقراطية الـحميمونه للفيلسوف تودوروف إلى هذا الموقع الثّالث.

## اللاهوت البشري

ونحن نقرأ صفحات كتاب 》أعداء الديموقراطية الـحميمون، نلاحظ
 التعارض القائم بين رؤيتين من الأنظمة الللاهوتية التي ورثنارئها: أنظمة لاهوت بيلاجيوس، وأنظمة القديس أوغسطين. يطوّر بيلاجيوس، هذا الإكليريكي البريتوني، رؤيةً للإنسان، قائمةً على الإزرادة الـحرّة، ويؤِّدِ على إمكانية عدم ارتكاب الإنسان للخطيئة بغضل إرادته الـحرّة في

الاختيار دون العمل على إدانته. إرادة الإنسان على »صورة اللهه بما أن الله خلق الإنسان على صورته.

يلخِص تودوروف هذا الأمر على النخو التالي: >إذا ارتكبنا الخططيئة،


 وإصلاح نغسه. وبشكل معكوس لهذا الطرح، يعّة القديس أوغسطين اللخطيئة بمثابة صغة جوهرية للإنسان ووصمة عار لا تمحى، ولا ولا يمكنه التححرُر منها وحده. إن الخلاص هو ثمرة الغغران والصالِح ومحبة الله الذذي نؤمن به.

وفقاً لهذه الرؤية، ليس بمعدورنا إنقاذ أنغسنا بوسائلنا الخخاصة، واللقضاء على الشُر المتأَِّّل في العالمّم.

## التوازن الإنساني الهَشّ

حسب تودوروف، ترتبط هذه المناظرة الدينية برؤيتين أنثربولوجيتين:
 برؤيتين للإنسان وبقدراته التي تهيكل تالتاريخ الألأفكار. إنا النا النزعة الإنسانية، التي هي الأصل في قضية الديموقراطية، توفِّق -بطريقة متوازنة- بين هذين التصؤُرين. لكن، اليوم، إن تصور بيلاجيوس هو النذي يجنح إلى الهيمنة على البشرية. ومع ذلك، فحسب مؤلّفِ »أعداء

الديموقراطية الـحميمونه إن تناؤل بيلاجيوس الأساسي يعكس إغراء التُغيير والتحسُّن في حياة البشر القعائم على 》مسيرة قسريّةه نحو الخير. في النصل المُعْنْوَن في هذا الككتاب بـروعقيدة الخخلاص للمسيحية السياسية،، يشير تودوروف إلى المحاولة الأميركية لتصدير الديموقراطية مهما كان الثمن.

أَلَيْسَ عدم الاختيار هو أحد الخيارات؟
تبقى الثئقة المفرطة التي نمنحها للإرادة الفردية إحدى مصائب التزوع البيلاجيوسي، وهي التي تهلِّد ديموقراطيتنا. لدعم حجّتهن، يستند تودوروف - في المعام الأول- إلى أعمال فرنيان ونسوا فلاهو الذي

 الاستهلاكية، قابلة للمعارنة بالتجاوزات المعفرطة للإرادة الـجماعية وللدولة المخطّطة. تبدو المقارنة في هذا الُصدد مضلِّلة. في الواقع، في الرؤية الليبرالية، لا تكون الإرادة اللفردية مطلقة العنان، بل تستند إلـيار الـى
 هذا التحق الطبيعي. يوجد في الرؤية الليبرالية نوع من من التواضع والتيا والتصاغر الللذين يحميانها من الغطرسة التي يتُهمها بها تودوروف.

## البروميثيوسية الليبرالية

يوجِّه تودوروف عدة انتقادات إلى الليبرالية المعاصرة التي تجنح لتكون،

بحسب منظور تودوروف، بروميثيوسية مؤمنة بالإنسان. تشير الليبرالية


 الانحر|فات والتجاوزات الليبرالية تتعرَّض للانتقاد عندما جعلت من من
 يقدِّم كتاب تودوروف رؤية سلبية عن اللليبرالية التي يحيل أصلها التيا اللغوي على فكرة اللحمّيّة، كما هو الشأن في فكرة اللكرم أو السشخاء.

## المحاكمة

يوضِح تودوروف في هذا الكتاب، من جهة أخرى، الحاجة المُلحّة للدفا ع عن »النصالُح العام السياسي"، حسب منظور تودوروف: »من غير المرجَّح، دون إكراه وضغط من قِبَل الدُولة، أن يقوم وكائلاء السوق العالمية بالتأكيد على ضرورة الحرص على حمان الـية البيئة قبل مصالحهرم

 فهل تبقى السياسة الوسيلة الوحيدة للوصول إلى 》النصالح الـلح العامه؟ ؟ ألا تؤدّي السياسة - في كثير من الأحيان- إلى فرض إلرادة معيُّنة وضد
 الفاعلون الفُرديون غير قادرين على خدمة المجتمع؟ يقدّمّ كتاب تودوروف نقداً فقّالاً ومغيداً لبعض المخاوف التي تزدهر
في التربة الديمو قراطية.

 الوضوح نوعاً ما .

fondapol<br>L'INNOVATION<br>POLITIQUE

管
15_03-2012

## الديموقراطية المُلَغّمة

إن الأخطار التي تترصَّد الديموقراطية لا تأتي، فقط، من الخارج. يكشف تودوروف عن هذه الأخطار في خصوصية وقرارة النظام الديموقراطي تنسه.

وِلد تزيفتان تودوروف، المؤرخ، الفيلسوف، اللغوي والكاتبا الثفرنسي،
 تودوروف وشغفه بالديموقراطية. لكن اليوم، يُعبِّر عن مخاوفه وقلقه على الديموقراطية، لأن التوازن بين مختلف المعايير اللازممة لأداء عمل الديموقراطية على نحو سليم يبدو توازناً هشّاً.

يدعم المؤزِّخ تودوروف في كتابه »أعداء الديموقراطراطية التحميمونه تحليله للديموقراطية، بشكل غير متوقَّع، بالمناظرات النكرين الـورية بين القديس بيلاجيوس والقديس أوغسطين في القرنين الرابع والخامس


 مثيرة للرثاءه هتجعلنا غير أحرار بشكل مطلق.

بشكل مضاد لأطروحة بيلاجيوس، يتمثَّل أوغسطين مذهب الـخطيئة
 على تقاليد الكنيسة. أما »الله عند بيلاجيوس، فيذكِّرنا ببروميثيوس"،

يخلص تودوروف »الإنسان هو خالق كيانه ووجوده،.
لقد وضع بيلاجيوس »الدودة في اللفاكهة، والتي سوف تنمو وتونع انظلاقاً من عصر النهضة مح العديد من الكُكتاب التعلمانيين. ستتجلّى إحدى هذه الثمار في »المسيحية السياسيةه، (القائلة بالخخلاص وإمكانية نشر قيم الديموقراطية والحمرّيّة). يستشهد تودوروف بالعـيد

 المدمّر"، وهذان الأخيران يشكُلان قوّة مرعبة للتضاء على أولئك الذين يعيقون تحقيق الأنموذج الممثالي في المجتمع.

أها المستعمرون، فهم أيضاً، زعموا أنهم يحملون للبشرية قيم التنوير والتقدُّم والحضارة. وهذا ما يقوم جول فيري بتبريره: 》إنط للألعراق المتعوِّقة والأرفع منزلة الـحقّ في تنوير الأعراق الدنيا الميا المنحظّةه، ، فمن واجب هذه الأعراق السامية والأعلى معاماً أن تقوم بالتُ التمدين ونـين ونشر الحصضارة بين ظهراني الأعراق الوضيعة والمنحطّة!

## الشيوعية

الأمثلة التوضيحية الأقرب إلينا من عقيدة الخلاص المسسيحية في
 عادل ومتكامل قائم على نزعة علمية (قوانين التّاريخ)، والتوتالئيتارية

» تقديمها زوراً وزعماً بأنها أهداون ساميةه،

واليوم، ها هي الُمسيحية الُسياسية الليبرالية تجنتح بللى فرض اللـيموقراطية، حقوق الإنسان، وأنماطنا في الحياة．عن طريت قنابل 》حروبنا الإنسانيةهي تنسبب لأنغسنا الـحق في تسيير شؤون الـالم بألمره． التهجديد الآخر من النو ع البيلاجيوسي والبروميثيوسي النذي يزعزع أركان اللديموقراطية يبقى مختلغاً عن هذه »الامتدادات التعسُّفية المُفرطة للأنظمة الـجماعية《، إنه 》ا ستبداد الأفراده والليبرالية المتطرِّفة التتي أصبحت ديناً علمانياً ودنيوياً ونزعة كليانية． يحِلّل تودوروف في كتابه 》أعداء اللديموقراطية الُحميمونه الآثار اللمنحرفة والضارة في ميادين متعلّدة：من الأخطار التتي يتعرَّض نها الاكوكب الأرضي، إلى تجريد النمل من الطابع الإنساني، ثم يستحضر تنامي الأحزاب الشعبوية وصعودها في أنحاء أوروبا．حيث پپيشعر كل شعب بالـحاجة إلى تحديل مصلدر خوفهه، ، حسب تحليل تودوروف． لقد تَّمَّ استبدال النخوف من الشيوعية بالخوف من الأجنبي، خصوصاً إذا كان هذا الأجنبي مسلماً．يتملَّق الخطاب الشُعبوي الناس، ويعلّلهمم ـ ـخداعاً بتتحقيت مطالبهم الأساسية، ويعزف على أوتار الخخوف من

فقدان الهويّة الوطنية．
السُّلْطة والأمن
من الأكيد، أن الاكائنات البشرية في حاجة إلىى هويّة جماعية، لكن،

هل حقاً أن الأجانب هم من يهِلْدون هنه الهويّة؟ أليس من يهِّدِدها
 وتنامي الفُردانية (المعايير المشتركة تئسح المحجال لاختيار الفُرد)، وتسار ع وتيرة الكولمة؟
 داخحل الأسر والعائلات، الشيء النّي أدّى إلى تضخِّم هانجس الأمن والثقع.
لكي يغلو بإمكان النديموقر اطية أن تصمد وتحافظ على بقائها، ينبغي توفير »بيئة اجتماعية وبيئة »سياسية جديلتين"، تسمحان بتحقيق

 العمل على »التخخلص من التعارض العقيم بين المجتمع الُبطريركي



 الأجانب، تُتتقر - نوعاً ما - إلى التماسك النفكري والترابط المنطقي.

## SaphirNews.com

مونيك هيبرارد
03_03-2012

## »من صدام الحضارات إلى حوار الحضارات《

## التعايش مع ثقافات مـختلفة

لمعالنجة الموضوع الذي طلبتم مني التطُرُق إليه، وهو تعدُّد الثُقافات

 يزيد عن قرن، علماء الإيثنولوجيا على الثقافة. بهذا المعنى الشاسع، الوصفي لا التقييمي، كل جماعة إنسانية تمتلك ثقافة العة؛ إنها الاسم الذي الذي يُطلق على مجموع خصائص الُحياة الاجتماعية، على طرق العيش والتغكير الجماعيَّيْن، على أشكال وأساليب تنظيم الوقت والفضاء، العاء


 في شكل تمثيلات. توجد الئقافة -إذاً على مستو ماعيين مترابطين بشكل وثيق: مستوى الممارسة التخاصة بتجماعة مان، ومستوى الصورة التيني تتركها هذه المممارسات في أذهان أعضاء الُجماعة.

كـل فرد متعدّد الثقافة

إن الكائن البشري، وهنا تكمن إحدى خصائصه الأكثر بروزاً، يولد ليس فقط في حضن الطبيعة بل، أيضاً، ودوماً، وبالضضرورة في حضن الثنقافة. تبقى السمة الأولى لُهويّة ثقافية ما أنها مفروضة على الطّل الطفل عوض أن أن
 في ثقافة جماعة سابقة على ولادته. الواقعة الأكثر جلاء، بل- ربمأـ الأُكثر حسماً، هي أننا نولد بالضرورة في حضن اللغة، اللغة التي يتكلَّلَّمها

 مشبعة ومتشِربّبة لأفكار، لسلوكيات ولأحكام متوارثة من الماضي. تقوم اللغة بتقطيع الواقع بطريقة خاصّة، وتنقل إلينا ـ بطريقة خفية - مالثll تظهر بجلاء ـ أيضاً ـ السمة الثانية للانتماء الثقافي لاكل فرده؛ ذلك أثنا لا نملك هويُّة ثقافية واححة، بل هويات متعِّدة قادرة على الاندماج أو الظهور في شكل مجموعات متقاطعة. على سبيل المثان، ينحدر الفرنسي دوماً من منطقة ما ـ لنغترض أنه من منطقة بروتون - ومن ناحية أخرى، يتقاسم الـديد من السمات مع مع


والفرنسية والأوربية. من جهة أخرى، فداخل كيان جغرافي واحد، تبقى

 وثقافة الرجال، ثقافة الأغنياء، وثقافة اللفقراء. مثّل هذا الفرد يتعرَّف
 البحر الأبيض المتوسط)، والمسيحية، والأوربية: معايير جغرافية ودينية وسياسية واحدة. لكن ـوهنا أمر ألا جوهري- هذه الهُويات الئقافية
 بداخخلها هذه المكوِّنات المتعِّدِّة.

يبقى كل فرد متعلِّد الثُقافة. لا تشبه ثقافته جزيرة متجانسة، بل تبدو كنتيجة لقرائن متشابكة.

## كل الثقافات خلاسية

الثُقافة المشتركة، ثقافة جماعة إنسانية ما، ليست مختلفة في هذا الصـددد.


 فضلاُ عن هذا، كل ثقافة يسمها الاتصال مح جيرانها جانها. فأصل ثقافة ما ما
 الثُقافات ذات الأبعاد متنا هية الصغر، أو في تفكُك ثقافة أكثئر انتشاراً،

أو في التناعل مع ثقافة مجاورة．لا يمكن أبداً الولوج ؛لمى حياة إنسانية
 حاضرة، بالفعل، عند حيوانات أخرى، خصوصاً عند الرئيسات（رتبة من اللثدييات منها البشرية والقردية）، لا وجود لثقافات خالصّا أو ثقافات ممزوجة، فجميع الثقّقافات متخلوطة（إما 》 هجينة＂أو 》خلاسيةة＜））． تعود الاتِّصالا ت بين الُجماعات الإنسانية إلىى أصل ظهور الـجنس البشري، وتترك دوماً أثاراً حول الُطريقة التتي يتواصل بها أعضاء كل جماعة فيما بينهم．ما إن نغوص عميقاً في تاريخ بلل كفرنسا، حتى نجـد
 الغاليّين، الإفرنج، الرومان، وغيرهم كثير．

ثقافة سكـونية هي ثقافة ميتة

نصل هنا إلى الْخاصية الثشالثة الْمميّزة للثقافة：تبقى الثقافة ـ بالضضرورة－ متغيّرة وقابلة للتتحوُّل．جميع الثنقافات تتغير وتتحوَّل، حتى لو كان من المؤكد أن الثقافات الْمُسَمّاة »تقليديةه تبقى أقلّ استعداداً وأقلّ استجابة من الثقافات الْمُسَمّاة 》حديثة ها．هذه التغييرات أو هذه النتحوُّلا ت لها دواع متعِّدة．بما أن كل ثقافة تفرز ثقافات أخرى، أو تتقاطع مع ثقافات أخرى، فإن مكوِّاتها المـختلفة تشَكِل توازتاً غير مستقرّ．على سبيل المُثالن، منح حق التصويت للنساء في فرنسا عام 1944 ، سـمح للنُساء بالْمشاركة في نشاط الْحياة الُعامة للبللد، ومن ثَّمَّم

طرأ تحوُّل في الْهويّة الثُقافية الفرنسية. وبالمثئل، حين تَتُّم منح المرأة، بعد مرور 23 سنة على حقّ التصويت، الـحق في منع الـحمل أو في الإنجابة،

 في مرحلة أولى، ثم بلداً علمانياً في مرحلة ثانية. بالإضافة إلى هذ هـا
 بعيدة أحدثت، بدورها، تعديلات في منحى الْهويّة. قبل أن تؤثِّرْ الثُقافة
 الثُقافة المصرية، ثقافة بلاد ما بين النهرين، الثّقافة الثفارسية، والهندية،
والصينية، وهلمّ جررًا.

إذا كان يتعيَّن علينا الأخذ بعين الاعتبار هذه السمات الأخيرة للثقافة،

 المثالـ عن كائن بشري إنه 》مجتتثّ من جذورْه، ، ونرثي لحاله، لكـن هذه المماثلة لالإنسان مع النبات غير شرعية؛ فالإنسان يتميَّيزّ بحركيُّته عن السنديان والقصب، هذا فضلاً عن أن الإنسان لم يكن أبداً نتاجاً
 صفحات جميلة في هذا الصدد. كما نتحدَّث عن »بقاءه لثّقافة مأ، بمعنى المحافظة عليها طبقاً للأصل. غير أن الثّقافة التي لا تتغيّر هي،
 دقّة وحصافة. اللاتينية لغة ميتة، لا لأننا عاجزورن عن استعماليها، بل لأن تلك اللغة لم تعد قادرة على التغيير. ليس هناكك ما هو أكثر بداهة وأكثر

شيوعاً من اختفاء حالة سابقة للثقًافة وتعويضها بحالة جديدة.
يجب أن نميّز، الآن، الههيُّة الثُقافية عن شكلين آخرين للهويّة الجماعية:
 من جهة أخرى. لا أحد منا سيكون بمعدوره أن يغيّر طفولته، حتى لو رغب في ذلك، حتى لو طُلِب منه ذلك بإلحا حـ با بالمقابل، سيكون بمقدورنا أن نغيِّر الولاء الوطني دون أن نعاني، بالضروورة، من جرّاء ذلك. لا يمكن للمرء أن يختار ثقاقته الأصلية، لكن بيأمكان المنر المرء أن أن يختار أن يكون مواطناً لهذا البلد عوض ذلك النبلد الآخر. إن اكتساب
 كان هذا الاكتساب في الأساس لا يتوقّف أبداً، اكتساب مواطنية جديدة
 شبيهة بحالة النناس، إنها كيان إداري وسياسي له حدود إنا قائمة من قبل،

 أوضاع مختلفة، ينحدرون من مناطق ودول متعِّدة، ويتكلمون لغات متعِّدة، ويمارسون ديانات مـختلفة، ويراعون عادات متنوِّعة.

## لا وجود لقيم فرنسية

أخيراً، كل واحد منا متمسِّك أيضاً، بمجموعة من المبادئ الأخلاقية والسياسية. هذه المبادئ لا يتقاسمها جميع المواطنين لبلد ما، كما يشهد

على ذلك وجود عدّة أحزاب سياسية من اليسار المتطرِّف إلى اليمين
 الوقت نغسه، تتجاوز هذه المبادئ حدود البلدلدان. بعض القيم تبقى مشترَكة بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. مذهب الإنسان له نزو ع كوني. بإمكاننا أن نبحث عن الإلهام لهنا الوا المذهب في في

 حين، بالنسبة للغالبية الهظمى من السكان، فإن الانتماء الثققافي والهويّة الإدارية يبقيان أمرَيْن مغروغاً منهما.

إذا كنت أجتهد أمامكم في التمييز بين هذه الانتماءات المختلفة
 متحذلقة، بل لأننا حين نرغب في التأثير في هذه الانتماءات فإنه





 يتمّ مراجعتها كل عشر أو عشرين سنة، على ضوء ما ما يتعيَّن على كل طلمِل معرفته عن ثقافة بلده.
 إدراجه تحت سمة »الثُقافة الفرنسيةه، . ثم إنه، لا وجود لقيم فرنسية، بل

هناك قيم أخلاقية وسياسية تبقى، بالققوة، قيماً كونية والتي ليس هناك


 المنظّمة من طرف حكومتنا حول الهويّة الوطنية نقاشات عقيمات الميمة. ولماذا يبقى أيضاً وجود وزارة الهويّة الوطنية أمراً مربكاً. تؤوّي هذه النـي النقا شات إلى الاضطراب في الوقت الذي نكون فيه بحاجة إلى الوضوح والجهلاء.

## الهججرة مسألة مفيدة

يرتبط تعُُّد الثقَافات بوضع مبتذَل، وليس هناك ماك ما يدعو للخوف من

 السكّان الأصليون، كما يقبلون التممل بأجور زهيدة معّارنة مع هؤلاء الحاء السكان (وهذه ليست ميزة فخر لنا نحن الأوربيون) . يجب أن نـان نكون على
 الرفح من نسبة الأصول بالنسبة للمتقاعدين. وبشكل عام إلما إن المهاجرين
 حيث يتميَّون بروح المبادرة واليُدرة على الابتكار . بطريقة غير مبا مباشرة،

 أنغسهم من الـخارج عبر نظرة الآخر. الششيء الذذي يبقى جزءاً من صميم

نزوع النجنس البشري. لكي يكون بمقدور هذه المساهمات أن تتحقَّق

 بهذا المصطلح المتداول بشكل كبير؟

## يتغنَّب القانون على العادات

إن الشُرط الأول لجمميع سكّان بلد مان، سواء النذين ولدوا فئ فيه أو هاجروا إليه من مكان آخر، هو احترام قوانينه ومؤسَّساته، ومن ثَمَّمَ الالتزام

 ثقافة المهاجرين مختلفة عن ثقا فة الأغلبية، وهي منذورة للانضمام جوقة الأصوات المتعلِّدة من قبل، والتي تشكِلْ ثقافة البُلد.

ومع ذلك، تتعارض بعض العادات ومعقوِمات التقاليد الثُقافية مع قوانين البلد الذي يعيش فيه الأشخاص الذين يمارسون هذه الأعرافـ فـي فـا
 دوماً: في الديموقراطية، يتغلًّب القانون على العادات وات والأعراف. هذ هذه
 للخطر، بل تحتكم إلى أساس قانوني تعتمده اللدولة، ويبقى قيد النّنقاش.
 اللقانون، فهذا يعني أن العادات التي نتكلم عليها عادات يمكن قبولها

والتسامح معها؛ يمكننا انتقاد هذه العادات،، لـكن لا يمكنتا منعها. على سبيل المثال، طقوس الزواج التي يُغَرَض فيها اختيار الشُريك من طرف
 النزواج المغروض برضاء الزوجة، فلا نملك سوى الأسف لذلكّ، لـكن لا لا
 الإطلاق، التساهل أو منح ظروف مخفّفة فيما يخصّ "جرائم الشرفـ،
 أو أخواتهم عن طريق حبسهنّ أو تعنيفهنّ بوحشية أو قتلهنّ. مثل هذه
 القانون، حتى وإن كان غفران هذه الجرائم في بعض التقالئليد مقبولاً كعذر. في حالات أخرى، تسمح الترتيبات الخاصة بتران بئكيف بعض العادات مح ظروف الوضع الراهن.

دور المدرسة
يقتضي المبدأ الثاني للتعايش السلمي بين المجتمعات ذات الأصول
 النظر عن التقاليد الخاصة بها- قاعدة ثقافية مشتركة ومجموعة من المعارف حول الأنظمة المعمول بها في هذا المجتمتمع هنا يكا يكمن دور التربية بالمعنى الذي يتضمَّن المدرسة، ثم يتجاوزها لألـا لا تتعلَّق هذه الأنظمة بالقيم الأخلاقية والسياسية التي تبقى قيماً متعدِّدة، بل تتعلَّق هذه الأنظمة بالمقوِّمات الثُقافية التي تضمن اندماجنا في الفضاء

الاجتماعي نفسه. أولاً وقبل كل شيء تبقى اللغة هنا أمراً ضرورياً، وإتقانها مسألة حيوية للمشاركة في الـحياة المشتركة واكتساب با المتقوّمات ات الأخرى للثقافة. يبقى إتقان اللغة من مصلحة الأفراد، كما يبقى إتقانها



 إلى ذاكرة مشتركة. ومرة أخرى يتَّضح الدور المحصوري للمدرسة، لكانىن،





 فرنسا، سيكون بإمكانتا أن نبِّن عن طريق الأمثلة والقصصى، أنه إذا كانت الموالِّنية شيء واحد، فإن الهويات الثُقَافية لككل فرد تبقى متعِّدِّدة ومتنِّرة، وأن بعض معومات الثّقافة الوطنية يحكمها مبدأ الوحا الوحدة (وقبل كل شيء اللغة) ، بينما مقوِّمات أخرى مثّل الأديان يحكمها مبدأ التسامح والنعلمانية.

في مرحلة التعليم الإعدادي، يعني المرحلة التي يكون فيها التلاميذ
 فرنسا، ودون أن نسقط في النُقد المنهجي، يمكن لهذا الدنرس في

التاريخ أن يكون فرصة لإظهار أن هذا البلد لم يلعب دوراً كفيلاً بإثارة
 والـحضارة إلى الشُعوب البعيدة، أو دور الضحية البئئة التي عانت من من

 من هذه الأحداث. أحداث الحروب النصليبية، الاكتشافات التار الجغرافية اللكبرى التي تلاها تكثيف تجارة الرقيق، حروب نابليون، الاستعنمار
 الأحداث تسمح للتلاميذ بالفصل والتفريق بين حكمهر على الثـير



## لنهتم بخطر تقهقر الهويّة الثقافية

مثل هذا التحوُّل لا يعني، على الإطلاق، أن جميع التيم متعاوضة أو

 أكثر قرباً من قطب البربرية، بينما الاعتراف المتبا المادل بينهم هو خو خطوة نحو الـحضارة. إن الأموال العامة يجب أن أن تُستَثمَر في ما من من شأنه أن
 المفتوحة للجميع ولمتابعة برنامج مشترك، في بناء المنير المستشفيات التي تضمن الرعاية لككل المرضى، بغضّ النظر عن العُرق أو الـجنس أو اللغة،

في توفير وسائل النقل (القطارات والـحافلات والطائرات...) حيث


 يكون من شأنها التكنُّل بهذا الأمر أو منعه.

يمكن الاعتراض على كلامي بالْقول إن هذه الللوحة المرسومة على هذه الشاكلة تبقى خاطثة بسبب هذه الدعوة الملائكية (تصرُّف ملائكي)، وإني أتجاهل ـ عن قصد صع صوبة التعايش بين أشخاص ينتمون إلى
 بأحداث العنف التي كانت بعض أحياء المدن والضواحي الحي مسرحاً لها، وبأحداث العنف التي تتحدَّث عنها ـغالباً ـ وسائل الإعلام أو بعض قادتنا السياسيين.

جوابي على هذا الاعتراض كما يلي: لنترك جانباً الخطر الوهمي



 (أساسية تُبنى تقليدياً في الإطار الأسري بغضل الـحب والا الاحترام اللنذين يتَمتَّع بهما الُطفل، هذه الششخصية الأساسية التي ستكون نقطة الانطا لانطلاق في الاكتساب اللاحق للأنظمة الثقعافية.

ينحدر أطفال المناطق السكنية الفقيرة في الغالب من عائلات تفتقر

إلى الحضور الفعلي لالٔب، أو بالأحرى، من عائلات يكون فيها الأب مهاناً وفاقداً لأي اعتبار. تكون الأم طوال اليوم في العمل، أو هي أليا أيضاً محرومة من الاندمأج الاجتماعي، لا يتوافرون على إطار اجتماعي يمكنهم بداخله استيعاب قواعد الحياة المشتركة. يشعرون بالتهوميش

 أنفسهم بعيدين عن ثقافة المنشأ بجيل أو عدة أجيال، ولا يلا يتوافرون علـون على


 يكلَّل مسارهم الدراسي بالفششل.

حين يتعذَّر على هؤلاء الأطفال الحصوون على اعتراف عائلي أو دراسي،




 وتجارة المتخدرات أو العنف غير المبرَّر وتدمير الإطار الاجتماعي النـي الذي يعيشون فيه.

لنتذكَّر أحداث الشغب التي حدثت في نوفمبر 2005؛ عجّل بعض المححللين المتسرِّعين الاحتجاج على فرنسا وقيمها، كما ندَّدوا بالمذبحة المناهضة للموح الجمهورية،

ولكن خلال الأحداث، الأصوات الإسلامية الوحيدة التي كنا نسمع

 الشغبب »أي أثر للمطالبة بنوع من الهويّة، أية سمة لدافـ فع قويّ أو تئويض سياسي أو ديني،. كشف تحقيق الشرطة أيضاً أن 13 في المئة من الأشخاص المعتقلين غير فرنسيين. لكن بالمقان المابل هناك 50 في المئن
 الأجانب الذين اختار هؤلاء الأطغال تقليدهم ليسوا أئمة القاهرة، بل مغنيّ الراب في لوس أنجلس. ملهمو هؤلاء الأطفال يقطنون الشالشا لألـة الالصغيرة، هم بأنفسهم يخلطون، بسذاجة، بين الختيال والواقع لفرط ما ما

 وبألعاب الثفيديو. يُظهرون لهم الثُراء في التلفزة في حين أنهر ئهم يعيشون


 النار في مسكنهم! مشكلة هؤلاء الشباب، الذين في أغلبا فئهم من جنسية فرنسية، ليست حضور ثقافة أجنبية في بلدهم، بل غياب بنية أساسية

 المدينة التي ينبغي أن تضمن لهم الوسائل الكافافية.

## مصلحتنا ومتثقداتنا في خطر

إن الديانات الكبرى، في الماضي والحاضر، توصي النفرد بأداء واجب







 يجب أن يُكَكَّل هنا بالاندمأج. نقاط التُوة في هصلحتيا ومانـا ومعتقداتنا تدفعنا للسير في الاتجاه نغسه.

تزيفتان تودوروف

## مراجع

_La conquête de l'Amérique, Seuil, 1982.
_Nous et les autres, Seuil, 1989.
_La vie commune, Seuil, 1995.
_L'Homme dépaysé, Seuil 1996. Devoirs et délices, Seuil, 2002.
_Le Nouveau Désordre mondial. Réflexions d'un européen,
Robert Laffont, 2003.
_Les Abus de la mémoire, Arléa, 2004.
_La Littérature en péril, Flammarion, 2007
_La Peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations, Robert Laffont, 2008.

## لماذا نحن ـدوماً _ في حاجة إلى فكر الأنوار؟

إن فكر الأنوار المتعِّدِد والمتناقض في كثير من الأحيان، ليس حركة فكرية متواطئة. بغضّ النظر عن البلد الأصلي لفككر الأنوار، فإنه ساهم
 واللكونية، والمبادئ التي لا تزال هنَّة ومهنَّدة.

هل يتمْ تعريف فكر الأنوار بكلمات قليلة؟ تُتَّح التجربة من خلال
 عدّة دول بشكل خاص، وتواجه عدّة آراء متناقضة.

يشكِكل هذا التُعقيد الفُكري الخاصية الأولى المُميّزة لسمة الأنوار، وعلى
 فكر الأنوار كأنه تيار فكري أحادي الجانب. في الواقع، يحيل فكر
 الأنواز الإرث الفكري الذي ظهر في أوروبا منذ نهاية العصر الوسيط
 فكر الأنوار ـعلى حَّدّ سواءــ العقلانية والنزعة التتجريبية، عن طريق النصل لا النجمع، ويشيد بمعرفة النقوانين الـخالدة كما هو الشأن لتاريخ

الشُعوب، ويؤكِّد ــأيضاً ع على تعلُّد الثُقافات بدل وحدانية الـحضارة. في الوقت نغسه، يدافع فكر الأنوار عن اللعقل والأهواء، الـجسد والـورح، اللفنون والعلوم، الاصطناعي والطبيعي، متشرِباً كل مـجالات الالإبداع علاع اللفكري، من اللفلسغة إلى العلوم مروراً بالآداب، اللقانون، الرسمبـ، الطريف في الأمر، أن الأفكار تهجر عالم الكتب ليتمّ تطبيقها عملياً في الحياة اليومية، عبور سيتَّخذ في نهاية اللقرن أشكالاً تفجُّرية: حرب الاستقلال في أميركا، والثورة في فرنسا . والنتيجة، لا يمكن تعريف فكر الأنوار إلا على حساب العديد من الاختزالات التتبسيطية. أياً كان النتعريف الني يتمّ إقراره، فسيكون

بمقدورنا أن نعارضه على الدوام با ستثئناءات.
يعتقد الفغرنسيون - في غالب الأحيانـ أن فكر الأنوار من صنيعتهم' ولكن الأمر ليس كذلك؛ في بادئ الأمر، تطوَّرت الأفكار في ما وراء بحر المانش أو في إيطاليا، ثم تعمَّقت ونضت بانـ ألمانيا. بكل بساطة، كانت فرنسا صندوق الصدى اللذي أتاح لهـنه

 أحياناً، في حين ظهرت كَرَدّ فعل على الموسوعة الإنجليزية التي نُشرت
 لقد طاف مونتسكيو عدّة دول من الققارة الأوربية، واستقر فولتير في

 والإطراء وأيضاً الانتقاد، رغم أنها لم تُنْشَر سوى في النخارج، لأن
مؤلْفوها كانوا مضطهَدين في أوطانهم بسبب أفكارهم المزعجة.

إذا أردنا أن نختزل إرث فكر الأنوار الثئقافي إلى نواة صغرى، فما الذي
 الوصاية التي تفرض على كل فرد طريقة أحادية للتفكير والإحساس، الإي، كما كان الأمر، آنذاك، مع الديانة المسيحية، الشيء النّي ألديّى إلـي إلى إعادة اللنظر في المكانة التي يحتلّها الدين في المّاند المتمع. وقد شمل البحث عن الاستقلالية كافة مناحي الوجود، وفي المقام الأول المععرفة.

تتحرَّر المعرفة من كل رقابة إيديولوجية، وتحقِّق ـمن ثَمَّهَ نجاهِاتِ باهرة. لكن، ينبغي الاهتمام ـ أيضاً - بالقانون، التربية، الفنون. تتمّ المطالبة بالاستقلالية على المستويين اللفردي والـجماعي (يجب علي على كل فرد أن يدير حياته الخاصة كما ينهمها )، وتتمثّنَّل سيادة الشُعب في في صياغة القوانين التتي تسيِّر حياته، وفي اختيار الأشخاص النـيا الذين يقودون شؤون البلد.

بسبب هذه التعدُّدية الاستقلالية، من الواجب أن تكون السلطات في

 العام من طموح الغرد إلى تحقيق الرضا الشخخصي. في الوقت نغسانه، تبقى الضرورة الملحّة للاستقلالية ذاتها غير مطلقة. إلها مححدَّدة وميَّيُّدة بالقصدية المنسوبة إلى الممجال العام من جهة؛ حيث تخدئ
 يحدّها مبدأ الكونية، بمعنى الاعتراف بالكرامة التي يجب أن يتمتَّع بها

الجنس البشري بالتساوي. وهو ما نسمّيه اليوم الـحقوق الإنسانية.

## بين النزعة الظلامية والتحوَّل المنهجي لحقول المعرفة

في الماضي كما في الحاضر، كان فكر الأنوار مهُّدَّاً، في بادئ الأمر، من طرف أعدائه المعلنين الذذين يرفضونه جملة وتغصيلاُ. يتجلّى هؤلاء الأعداء، أساساً، في التيارات الدينية المتعِّدِة بِجميع توجُّهاتها. ترفض التيارات الدينية، بحسب الـحالات الاجتماعية، أن تقوم قوانين الدولة
 معتقدات مواطنيها، وأن تبتعد المعرفة عن تناول الكتب المُعدَّسة.

أما التهديد الثّاني النّي يطال فكر الأنوار فيبقى في غاية الخططورة، لأنه

 لقاعدة دوغمائية جديدة. فإذا كان التهديد الأون ظلامياً تجهيلياً، فإن التهديد الثاني يوصف على أنه تحوُّل منهجي في صميم فكر الأنوار. في اللقرن الثُامن عشر نغسه، كان البعض يعتقدون أن التاريخ يتبع نسقاً



 في فرنسا؛ كان الكاتب المولود في جنيف واعياً بالبعد المأسوي العصي

للوضع البشري، هم يتجاهل روسو ترابط المكاسب والخشائر في كل محاولة فكرية تروم تحسين وضع الإنسانية، حيث أكَّ أن پ» النخير والشُر يتدفَّقان من المنبع نفسه، .

توازن دقيق
لا تعوزنا، في هذا الصدد، الأمثلة على تحوُّلات الفكر وانحر افاتهـ في في


 دائم في البلد. واليوم، تزيح الليبرالية المتطِّرِّة أي عائق أمام الرام الرغبات

 وعن طريق التقيُّد بوفاء ببعض أفكار الأنوار، تمُّت خيا خيانة الروّ للتنوير عن طريق انحراف هذه الأفكار عن المسار الـحقيقي الذي رئي رسمه المفكِرُرون لهنه الحركة الحرا

ومع ذلك، تبقى مبادئ الأنوار الكبرى راهنية أكثر من أي وقت مضىى.



 بغكر الأنوار لنشجب وندين الحروب الـحالية التي تزعم نشر الـحرّيّة

والديموقراطية والتنوير بالقوة في الأقطار التي تفتقر إليها، كما يجب

 داخل كل بلد كما بين جميع البلدان.

ومن هنا، سيكون بإمكاننا تحقيق هذه المثل العليا، لكن، بشرط عدم
 على تراث فكر الأنوار والتوازن الدقيق الذي يسعى إلى إقامته بين مختلف مظاهر الوضع البشري.

Le Point.fr<br>تزيفتان تودوروف<br>$\mathrm{N}^{\circ}$ 26-2010

## التخلُّص من الأعداء



أن سمته المشتركة تتجلّى في »الإسلام الفاشي".

تتجسَّد هذه (الفاشية الإسلامية) تارة في الدورل المسلمة المهِّدِّدة للِّلْمِ العالمي، وتارة في منظمات دولية كتنظيم القاعدة، وتارة أخرى في في
 إلى تشكيل الأغلبية، على الأقلّ في بعض المدن الأكبرى.

إن التنديد بهذا الخطر الوافد من الآخر الأجنبي هو تنديد وشجب
 في دوائر أكثر اتِّساعاً، دوائر سياسية أو فكرية، يتمّ فيها توبيخ وسوط التزعة الملائكية المسالمة وسذاجة الرأي اللعام اللتين تقودان إلىى موقف من السلبية والتسامح المفرط: برفضنا للحرب، نهيّيّئ هزيمتنا بأنفسنا. يتَّخذ مصطلح 》العدوه دلالة واضحة وبسيطة حين يتمّ تطبيقه والتعامل معه في وضعية الحرب؛ يشير مصطلح العدو إلى الدولة التي يحاول
 محاولته، نسعى نحن بدورنا إلى إحباط مشروعه بعمل مضا مضادّ والعمّل على تدميره. وهنا يكفّ القتل عن أن يكون جريمة، ويصبح واجباً. غير أن الأنظمة الككليانية استخدمت مصطلح »العدوره هي في نطاق أوسع. في طفولتي الشيوعية، كانوا يردِّدون على مسامعنا مصطلح ونِ (الأعداء)
 النجاح الاقتصادي يُعزى دوماً إلى أعداء خارجيين، يتمثّلَّون، أساساً،
 الـجواسيس والمخخِربين، الأسماء التي كانت تُنسَبِ إلى كلى كل أولئك الذين



 المحمود، إبادة هؤلاء الأوباش.

لم يساهم انهيار الأنظمة الشيوعية في اختفاء النظرة إلىى اللحياة الدُولية
 فإقصاء عدوٌ معيَّن والقضاء عليه، دفعهم إلـى البُحث عن مرشَّح جديد كفيل بلعب الدور نفسه. ينطلق قادة الولايات المتحدة ومستشاروهم

 (هذا ما يقوله صامويل هنتنغتون) . إنها الإسلاموية الراديكاريكالئلية التي تبدو المؤُّهّة ـبشكل أفضلـ لضمان استمرار هذه الوظيفة الأبدية. ينبغي

اللقول إن الإيديولوجيين الإسلامويين قسموا، منذ مدة طويلة العالم بين
 والولايات المتحدة الأميركية، الشيطان الأصغر والشيطان الأكبر... سيكون بمقدورنا ــأولاً ـأن نتنقد التصور الأخلاقي والفكري لهذه الرؤية للعالم. صحيح أن الكراهية شعور إنساني، لـكن هنا هنا لا لا يعني أنه لا غنى عن البحث عن عدوٌ بشكل دلمل دائم لتأكيد هويّة الآخر، لا على المستوى اللفردي، ولا على المستوى اللجماعي.

كي يحدّد المرء هويّته، ومن جهة أخرى يعيش، فسيكون من الـئن اللازم


 فالتفاوض لا يقلّ إنسانية عن الكراهية. مثّل أيّ رؤية مانوية تقصي الموقف الثالث، فإن تقسيم الإنسانية إلى أصدقاء وأعداء يجنح إلـئ إلى

 النفرق والفصل بين الأخلاق (أو الدين) والسياسة، هذا الفصر النـر الذي
 الذي نتأَّفَ لغيابه في الأصونيات الدينينة.
أن نعمل على وصف خصومنا السيا سيين والا قتصاديين كوحدات مشكِّكة لـ 》 》محور الشُر" يعني أننا نساهم في تفاقم هذه الفوضى المثيرة للرثاء. إن اختزال العلاقات الدولية في مزدوجة »حلفاء ــ أعداءه يبقى إجراء

بعيداً كل البعد عن ضمان انتصار المثل العليا التي نرغب في في الدنا علما
 خطير ومنحرف في اختيار وسائل الدفاع، وهذا ونا هو ما ما تحدثت عنـ عنه »جيرمين تيليون، في زمن حرب الجزائر في كتاب يحمل عنواناً دالاًا »الأعداء التكميليونهي .

واليوم، تبِّر الاعتداءات الإرهابية ضدّ الولايات المتحدة، في نظر الحكومة الأميركية، التعذيبَ الممنهج في سجن أبو غريب أو في

 إرهابية جديدة أكثر إغراقاً في الدمموية. وهكذا، ثُذكى الأحقاد، ويتأجّج الالصراع بين الطرفين.

والنتيجة هي عدوى الإصابة بالشُرٌ الذي نرغب في محاربته، تراجِ وانتكاس القيم الديموقراطية التي نسعى للدفاع عنها وتعنزيزها. إذا كان
 في البشاعة، فإن هذا العدو هو من مينتصر. في صراعنا مع مع الخصميم، المنافع والمغانم التي قد نحصل عليها، بممار ستنا لوحشية طاغية، لا لا



 عاقلون مثلنا، ومن غير المعقول أن نعرِّض وجودهم ذانـو أته للخطر بذريعة حماية أنغسنا.

كيف نتجنَّب ونتفادى الوقوع في الدوامة التي يجرُّنا إليها نموذج







 المتّسمة دوماً بخصوصية معينة. سيكون بمقدورونا
 الصراعات هي التي تجعل الهويّات معادية.

تتميَّز الشُعوب بهويّات متعلِّدة ومرنة، في حين أن الحَروب تجبر هذه


 على تصنيفات الخخير والشر.

إن صورة العالم على أنها حرب الـجميع ضدّ الْجميع ليست، فقط، صورة زائغة، بل تساهم - أيضاً - في جعل هذا العالم أكثر خطورة.

## تحت أنظار الآخرين

نحن، جميعاً، في هاجة إلى اعتراف الآخر بنا حتى يغدو يإمكاننا
 تلامذته، أما الأصدقاء فيقيمون مقارنة فيما بينهـ. وسواء ألماء أسعى الإنسان ليكون مماثلُاُ لكآخرين أم ليكون مختلفاً عنهم، فإن الآخرين هم النين يؤكِدون نـنا وجودنا.

ليس من قبيل الصدفة أن يقوم جان جاك روسو، آدم سميث، وجورج هيجل - من بين كل السيرورات الأولية - بتسليط الضوء علئى الاعتراف بالآخر. هذا الاعتراف هو - في الواقع- مسألة استثنائية بصغة مزدوجة. أولاً بالمحتوى نفسه: فاعتراف الأخر هو النّي يمتِّز أكثر من أي فعل

 لككل الأفعال الأخرى. في الواقع، حين يشارك الطنفل في أفعال شبيهة
 له شريكه مكانًا معيناً، حيث يتوقف لسماع عنائن، أو للغناء معه، حين



نفسه ككائن موجود. حين يتمْ مواساة المرء أو التعارك معه، أو يدريّل
 يعدّ كل تعايش اعترافاً بالآخر أيضاً. وهذا ما يفسِّر، كذلكّ، الأهمية التي


من البديهي أن الاعتراف بالآخر يشمل أنشطة عديدة ذات مظاهر أكثر
 هذا الـحَّ، عن دواعي وأشكال هذا التنتُُعُ ع.

سيكون بمقدورنا، في بادئ الأمر، أن نذكر بعض مصادر التنؤُ الـخارجة عن المنهوم في حَدّ ذاته. قد يتَّخذ الاعتراف بالَالَآخر طابعاً مادَّياً أو غير مادّي، الاعتراف بالثروة أو بالأمجاد، متضمِناً أو غير متضمّن ممارسة
 أن يكون واعياً أو غير واع، مستخدماً آليات عقلانية أو غير عقلانية.
 كياني، عبر جسدي، عبر ذكائي، عبر صوتي، أو عبر صمتي.

## الملابس والكرامة

يلعب اللباس، من هذا المنظور، دوراً هاماً، لأنه ــتماماً ـ مجال تلاقي نظرة الآخرين وإرادتي، ويسمح لي أن أحِّد موقعي إزاء الآآخرين: أريد
 شخص. خلاصة القون، أختار لباسي، تبعاً للآخرين، كي أقول لهـم إنهم

غير مختلفين عني. في مقابل ذلك، فالشخصص الذي ملم يعد يستطيع أن يمارس رقابة على لباسه (بسبب الفقتر مثلاً) يشعر بنغسه مشلولا لألا
 تقول الدعابة القديمة: „يتشكَّل الكائن البشري من ثلاثة أقسام: الروح،

الجّسد، اللباس....".
يؤِّثر الاعتراف بالآخر في كل مناطق كينونتنا، ولنٍ يكون بمقدور مختلف
 الاقتضاء، أن تحمل بعض العزاء. أنا في حاجة إلى اعلى اعتراف الآخر بي على المستوى المهني، كما هو الشأن في علاقتي الشُخصية، في الـحب



 أنه محروم من الشعور بكينونته. إنسان كهذا أمضى حياته في خدم أنـة
 أن تحلل مرحلة الشيخوخة، ويختغي الطلب الاجتماعئي، ولا يلا يستطيع أن يوازن هذا النقص بالعناية التي هو موضوعها إزاء ذويه، فينعدم وجوده إلانيه جهاراً، مسينابه ببساطة الشُعور بأنه غير موجود إطلاقاًا. لقد رأينا مع
 يمكن لهنا الاعتراف أن يرتبط بعلاقات يسمح فيها حضور تراتبية ما ما بتغادي الصراعات. سموٌ أو دونية الشركاء تُعطىى غالباً بشكل مسبق، كل واحد منهم يصبو إلى الاعتراف بنظرة الآخر. يصدر أول اعتراف اف

يتلقّاه التطفل من كائنات أرفع منه من الناحية التراتبية: أبوَيْه أو البديل عنهما، ثم إن هذا الدورر تستأنغه سلطات أخرى مكار مكلفة من قبل المّجتمع


 المجتمع كل هذه الشخخصيات المتفوِقة والأرفع منزلة وظيفة جوهرية: النطق بالجزاء العموومي.

الاعتراف الذي يصدر، بدوره، عمّن هم في وضع أدنى، لا ينبغي تجاهله أيضاً، ولو أنه - في الغالب الأعم- يتمٌ التستُّر عليه : كما نعلم، إن اللسيد في حاجة إلى خادمه، كما هو الشأن في حاجة الخخادم إلى سيده،
 يحتاج، في كل الأمسيات، إلى تصفيقات المعجبين به، والآباء يعيشون شعوراً شبيهاً بالصدمة النغسية إثر رحيل أبنائهم عنهم وهم الذين الْين، مح ذلك، يبدون أنهم الوحيدون المطالبون بالاعتراف.

## لماذا الامتثال للأعراف والمعايير؟

تتعارض هذه المتغيّر ات التراتبية للاعتراف جملة وتغصيلاً مح وضعيات

 الححياة العائلية. في نهاية المطاف، بإمكان الإنسان نغسه أن يصبح

اللمصدر الوحيد للاعتراف بذاته، سواء بالانعطاف نحو طريق التّقوقُع، والانكفاء، رافضاً أي اتصصال بالعالم الخارجي، أو بتنمية كبريائه بشكل
 الأخير، أن يثير ما في داخل ذاته ليجسِّد الله الذي يستي يستحسن أو يستنكر سلوكاتنا؛ هكذا، يسعى القدّيس إلى تجاوز ألى حاجته إلى الاعتراف
 للعمل، دون الاكتراث مطلقاً بآراء الآخرين فيهم. لكنن، من اللازم أن نضيف، أن حلولاً كهذه ليست، أبداً، إلا حلولاً جزئية أو مؤقتة، كما كا لا
 كما أن الانتحار الاجتماعي الشامل لا يخطر تقريباً على بال الإنسان


يجب الآن أن نفصل بين شكلين من الاعتراف نصبو إليهما جميعاً، لكن
 عن اعتراف المطابقة والتشابه، واعتراف الاختلاف والتمييز.

يتعارض هذان الصنفان، كل منهما مع الآخر؛ إما أن يعتبرني الآخرون مختلفاً عنهم، أو شبيهاً بهم. الشخصص النّي يأمل أن يبدو الأحسن،
 عن الجمميع، هذا الموقف موجود ـ بششكل خاصي لكن، ثمة نوع آخر من الاعتراف الذي هو، بالأحرى، ميزة اللطفوله،
 بحياة نشيطة وبعلاقات حميمية أكثر دينامية وحركة: يستمدّ الأشخاص الاعتراف بوجودهم من فعل الامتثال، المتتاهي الدقّة قدر الإمكان،

لالأعراف والمعايير الاجتماعية التي يعتبرونها ملائمة لوضعهم الإنساني. يشعر هؤلاء الأطغال أو هؤلاء الراشدون بالرضا عنـا عندما يلبسون وفق فئتهم العمرية، أو وفق وسطهم الاجتماعي، أو حينما يرصِّعون أحاديثهم بمرجعيات ملائمة، أو حينما يبرهنون على انتمائهم الثّابت إلىى الجمماعة.

إذا كنت عن طريق عملي أضطلع بوظيغة يعدّها المجتمع مغيدة له، فقد



 شكل معايير وأعراف، وبشكل محتمل من الإحساس بالتعاظمم، وامتتألي الوحيد للقواعد يبعث إليّ صورة إيجابية عن نفسي، إلذاً، أنا موجود.

 بنغسه، لكن كل واحد منهما ليس أقلّ حاجة إلى الاعتراف من الآخر.

إن الرضا الذذي يستمدّه المرء من الامتثال لمعايير الـجماعة يفسِّر في

 الإحساس الناجم من الشُعور بالوجود من خلال الجماعة.

إذا لم يكن لديّ أيّ شيء كفيل بأن يجعلني فخوراً بحياتي التخاصة،
 الحسنة لأمّتي أو عائلتي الدينية. لن يكون بمعدور أيّ تقلّبّات تصيب

النجماعة أن تحبط همّتي؛ ليس للإنسان سوى وجود واحد، قد يخفق
 فيه إخغاقات اليوم مبشِّرة بانتصارات الغغد.

يدخل هذان الشكلان من الاعتراف في حالة من الصراع، أو يشكِّلان






 أو الاستحسان الذي نحصل عليه من قبل نظرائنا أثمن من أي شيء

 بسهولة »الأخلاقه إذا كان من الممكن التأكُّد من إثارة ضحك أو
 الأحيان أيٌ هصدر آخر.

 بوجودنا (إنه الاعترافِ بالمعنى الضّيِّق)، وثانياً التأكيد على قيمتنا لا لا لا
 للثاني أن يحدث إلا إذا كان الأول قد تحقَّق من قبل. إذا قيل لنا أن ما

نتوم به أمر جيّد، فهذا يعني، قبل كل شيء الاعتراف بوجودنا نغسه. يتعلَّق التـأكيد بالاعتراف بمحمول قضية ما والاعتراف بـو بموضوعها (أو بقضية مضمرة لـها شكل x اللذي هو عبارة عن قضية وجود خالصة). ربما كان لاروشغوكو من الأوائل الذين أقاموا تمييزاً بين الاثنين حين كتب يقون: » „تحبّ - بالأحرى- أن نتكلَّم بالسوء على أنغسنا لا نتكلَّم مطلقاً ه. أما آدم سميث فقد كان ـأيضاً ـ حسّا ساً إزاء هذه
 »أن يكون المرء منسيّاً من طرف الناس أو مستهجناً من قبلهم، فتلك أشياء مختلغة تماماً، (2)

وبالمقابل، إن إعجاب الآخرين ليس سوى الشُكل الأكثر وضوحاً
 عدوانيتهم هي - أيضاً_ أشكال معبِّرة عن الاعتراف، وإن كانت تغتقر إلىى الوضوح. وإنها تشهل بحدّة على وجودنا.

إن التمييز بين هاتين الدُرجتين من الاعتراف أساسي؛ لأنهما في الغالب منفصلتين، وتثيران ردود فعل خاصة: قد لا نعير أهمية لرأي الآخرين فينا، لكن، ليس في الإمكان أن نبقى عديمي الإحساس إزاء غياب الاعتراف بوجودنا ذاته. وكما لاحظ وليام جيمس حين قال: »پثمة أشخاص لا يهمّنا رأيهم كثيراً، ومع ذلك نسعى إلى إثارة اهتمامهممه، . يميّز أطباء النفس المعاصرون بين شكلين من غياب الاعتراف بالآخر، واللذي يولّد تبعات مختلغة تماماً: الرفض أو غياب النتأكيد بالاعتراف، والإنكار أو غياب الاعتراف. الرفض تعبير عن غياب الاتّغاق حول مضمون حكم ما، الإنكار، رفض اعتبار حصول الـحكم. الإهانة المُفروضة على النـا

أمر خطير جداً. الرفض هو بمثابة نفي نحوي: حين يمسْ هذا الننفي
 بمضمون القضية، المضمون الذي تحمله الذّات.

## أن يكون المرء وحيداً، معناه أن لا يكون موجوداً على الإطلاق

لقد بَيْنَ كارل موريتز هذا الاختلاف عن طريق رصده للآثثار السلبية للسخرية والكر|هية: »أن يشعر المرء بأنه موضع سخرية، يوحي، على نحو ما، بالشعور بالعدم، وحين نجعل من الأخر محطٌ سخرية، فذلك يوازي، تقريباً، التصويب نحو ذاتك تصويباً قاتلاً لا يعا دله أي إنسا إنساس

 موت الأنا، بالعكس: ستملأ الكراهية الأنا بالتُحدّي النّي سيتيح لها أن
 لكن، أن لا يكون للمرء صديق أو عدوّ، فذلك هو الجحيم الـحقيقي النذي يشعر بداخله الكائن المفكِكِ بعذابات العدا العدم المتتامي في جميع أشكالهـه (3) .

إن كراهية شخص ما، تعبير عن رفضه، من ثَمَّمَ يمكن لهنه الـكراهية أن تقوّي إحساسه بالوجود. لكن أن تسخر من شخص ما ما، يعني أن لا تأخذذه على محمل الجّدّ، أن تحكم عليه بالصمت وبا وبالعزلة، أن تجعله يشعر بما هو أكثر من هذا : أن يرى نغسه مهوَّداً بالعددم.

لقد مَيَّز دوستويغسكي بين هاتين التجربتين: رفض التأكيد بالاعتراف (الإقصاء)، ورفض الاعتراف (الإنكار)، النذي يشكِل أحد النتيمات
 الـحكاية من الإنكار !!لى حَذّ كبير، في حين يـبل الإقصاء بكل سرور، لأن هذا الأخخير يبرهن -وإن بطريقة غير مناسبة- على وجوده. النتقى هذا السارد بضابطط تظاهر بعلم رؤيته، وأخذل يحلم بالنتعارك معه، وهو يعرف أثن سيُهزَم بكل سهولة: يفعل ذلك، ليس بدافع نزعة مازوشية، بل لأن النتعارك مع شخص ما يعني أن هذا الأخير اعترف بوجودك. الضضابط، من جهته، لا يريد حعاً أن يتنازل. لنلك، حين يلتقيان في الشارع يشرع السارد بكل تبجُّح في اعتراض الضابطط، لكن هذا الأخير يرفض المعركة: »أمسكك بي من كتفي، دون أية كلمة تحذير أو تغسير، أخذ يزيحني عن مكاني، ثم يـرّ كما لو أثنه لم بلاحظ وجوديه، . المنطق ذاته يحكم علاقات السارد مع معارفه الآخرين. ويبقىى السارد مستعدّاً لتحمُّل الوضعيات الأكثر مهانة وإذلالاً شرط أن يلاحظ الآخرون وجوده؛ فالْحديث الُمغعم بالششتائم أحسن من غياب الاعتراف. إذا كانت حالـة اللعبودية تضمن نظرة الآخرئ، فإنها تصبح حالة مرغوباً فيها. فرجل السردابِ - وإن كان يقول الحتقيتة عن كل إنسان - فإنه لا يوجل خارج العلاقة مع الآخر، والحاللة هذه، أن لا تكون موجوداً هو أكثر إيلاماً من أن تُكون عبداً. »أن يسار ع الْمرء إلى الاندماج في المـجتمع، ، تصبح بالننسبة له 》حاجة لا تقاوَمه: أن يكون المُرء وحيداً، معناه أن لا يكون موجوداً على الإطلاق. وفي اللحالتين معاً يبقى الإحساس بالإهانة متختلاً. يمكن التثفاوض

بشأن الإقصاء، سواء بتحليل مماثل لتحليل رجل السرداب أو لمُجَجرّد الككبياء: فيَّ يهمّني رأي مؤلاء الآخرين النذين أحتقرمب؟ يبيقى، صحيهاً مع ذلكُ، أن بِض حالات الإقصاء من الصعب أن نُ تُعاش. أن يتمّ تجاهل المرء من فِبَل الآخرين، بدوره يعطينا الانطباع بانعدامهن، ويسِّبِ الاختناق.
إن الاعتراف، كما رأينا Tنفاً، علافة غير مماثلة: يمنح الفغاعل الاعتراف، والنفاقد للاعتراف يستقبله، تبقى هذه الأدوار قابلة للتبادل. ومع ذلكّك،



 ممارسته لدوره، مزايا اعتراف غير مباشر. أن ئن يشعر المرء أنهر أنه ضروري لآَخرين (لكي يمنحهم (الاعتراف) يعني أن يشعر هو بنغسه أنه موجود ومعترَف بـه

حّةّة هذا الاعتراف غير المباشر تبقى، عموماً، أعلى منزلة من حذّة




 فيه أن ولده لم يعد في حاجة إليه، كما كان طوال المر المرحلة السابعة التيا كان يقدِّم فيها الأب دون أن يشعر أنه يتلقَى شيئًاً في المقابلـ. علاوة

على ذلك، يفلت الاعتراف غير المباشر من كل رقابة أخلاقية، دوماً
 يكون المرء قوياً، أن يساند، أن يشجع الآخرين فذلك يعني ـي في الوي الوقت
 التسليم بانكسار الإنسان وضعغه: يبقى هذا السلوك بالغ الغ الصعوبابة حين لا يكون المرء طفلا أو شيخاً، مريضاً أو سجيناً.

لا يتوقَّف الاختيار بين نماذج الاعتراف، فقط، على استعداد الفرد وإرادته. تغضِّل بعض المـجتمعات في حقب معينة أن تمنح الامتتياز


 حتى الآن؟

حين يذكر روسو »الرغبة الكونية في الشهرة، في الشرف وفي


 سبيل المثال، ينتقدون الأوربيين على الدوام
 هذا الوصف، بشكل كبير، على الحياة المدنية العمومية أكثر من الـحياة
 لصيادين يتأمّلون، ولفلاحين يحرثون الأرض؟

وأخيراً، في هذا النص الـحاسم بالنسبة للتقليد الغربي النّي يمثِّله الإنجيل، ألم يعبِّر، بوضوح، أنه من الواجب علينا ألما أن لا نتصرَّف پأمام الناس بهدف جلب الاهتمام، وبهدف نيل المججد من الناس"، بلا بل
 جزاء بكل عدل وإنصاف؟

## أشكال الاعتراف المتعدّدة

ما هو كوني ومكوِّن للإنسانية، هو أننا ندخل، منذ الولادة، في شبكة
 هو أننا نصبو جميعاً إلى الإحساس بوجودنا بانـا بالمعابل، إن الطرق التي
 وطالما أن القدرة على الـحديث كونئية ومكوّن أساسي للإنسانية، فإن


 شكل اعتراف أو تعاون، شكل معرفة أو مشاركة، وأخيراً، فالاعتراف ليس له الدلالة نفسها تبعاً لكونه مباشراً أو غير مباشر، أورا اعتراف التميُّرُ

 فإنها لا تحكم حياتنا بكاملها (تبرهن هذه الثرغبة على الاعتزاز بالنّنسى، لا على فكرة الاحترام)، هذه الرغبة ـفقطـ هي التي أتا التاحت لروسو أن

يفهم أنه ليس ثمة وجود إنساني في غياب النظرة التي يحملها البعض عن البعض الآخر.

من المؤكَّد أن قضية الاعتراف الاجتماعي لا تتجلّى بالطريقة نفسها في مـجتمع تراتبي (أو تقليدي)، وفي متجتمع قائم على المساواواة، كما هو
 المعالم لتاريخ الاعتراف بالآخر من هذا المنظور).

من جهة، في المجتمع الأول (أي التراتبي أو التقليدي)، فإن الفـرد يصبو بشكل أكثر إلى أن يشغل مكانة حُدِّدت له هسبقاً ( يبقى اختياره جدّ


 يمكن الحديث، هنا، عن الاعتراف بهيمنة المطابقة. هذه المكانـة


 هو المعيار الأوحد، الششيء الذي الذي يشير إلى وضعية معلقة للغاية. ينجم هذا السباق إلى النجاح من الاعتراف بالتميمُّ. ومع ذلك، يبقى هذا



 الحديث، يخضع هذا الطموح الأخير، أيضاً، إلى تحؤُلات؛ يتعلَّق الأمر

الآن بالبحث عن الشهرة. يعٌّ النجاح، اليوم، قيمة اجتماعية نسار ع إلى إبرازها، إلا أن الشهرة لا تثير الشعور بالاحترام الشبيه بحيازة المّار المجد نغسه (تنتابنا الغيرة من الأشخاص الأكثر شهرة، كنجوم التلفزة أكثر مما نحترمهم).

من جهة أخرى، يمنح المجتمح القائم على المساواة الكرامة للجميع بعدل وإنصاف (إنها مساواة العبيد، كما يقول هيجل) ولئل، وهذا ما لا ينعله، مطلقاً، المجتمع التقليدي القائم على منهوم النفرد. إجمالاًا
 الحديث يمنح لككل مواطنيه اعترافاً سياسياً وقانونياً ( للجميع الحقعوق
 التراتبية)، ويضفي قيمة ـ في الوقت نغسهـ على الـي الحياة الخاصية، العاطفية والعُائلية. تبقى الحاجة إلى الاعتراف، أيضاً، حاجة قوية إلىى



 باعتباره حيوانًا مستهلكاً للملذّات، والذي هو أبعد ما ما يكون عن الـحقيقة.

ليس من المؤكَّد، على الإطلاق، أن أوقات النفراغ والبُطالة ملائمة لتُفتُّح الشخخص. ليس ثمة من قيمة للحياة الرغيدة حين ينتغي الوجوده. تصبو الكائنات البشرية، بلا حدود، إلى نيل الاعترافات الرمنزية أكثر من سعيها إلى إشباع الحواس، وهي على استعداد للتضحية بحياتها، كما لا لاحظ من قبل آدم سميث، من أجل شيء تافه تغاهة علم وطني.

أما في العمل، فإن الفرد لا ينال ـ فقطــ أجراً يسمح له بالاستمرار في البقاء، بل ينال أيضاً الشُعور بالفائدة والمنفعة، الجار الجدارة والاستحقاق التي تعقبها متع المشاركة والانصهار الاجتماعي، الانيا يسعى الفرد إلى الـى

 النفراغ: لا أحد في حاجة إلى فراغ كهذا، فالُعلاقات الإنسانية التاني تنسج فيه تبقى خالية من كل ضرورة. يمكاء الِّن الترحيب بالر الراحة النجسدية، لكن غياب الاعتراف يولِّد اللقلق. إضعاء قيمة على العُمل ذاته، وما يولّدهد من متعة هو -دون شكـ أكثر فائدة من مضاعفة أوقات الفراغً.

مهما تعدَّدت أشكال الاعتراف، فلا ينبغي نسيان أممّ خصائصه الأوّلية: إن طلب الاعتراف طبيعة متأصِلة في الكائن البشري، وإشبا وأشباعه لا يمكن أن يكون أبداً ثامّاً ونهائياً.

بتوافر الإرادة السامية للإنسان في كل أشكالها، لن يكون بإمكان
 إلى جانب هذا الرضيع، يلتمسون هذه الرعائية، ثم إن إن الآباء أنغنسهم في حاجة إلى أشكال أخرى من الاعتراف، وليس، فقط، الاعتراف الذي يمنحهم إياه رضيعهم بشكل غير مباشر. علاوة على ذلك، سرعان الوان ما ما يوسِع هذا الرضيع من دائرة جشعه، فيصبح الآخرون لا الآباء فقط، مَنْ يتوجَّب عليهم أن يمنحوه الاهتما هتمام والرعاية، بل أيضاً الزوّار والألقارب، لأنه يشرع في توجيه النداء إلى الـجميع. لماذا سيكون ثمة أشخاص ألا يضنّون بنظرُتهم على هذا الرضيع؟ إن الشهية والتوق إلى الاعتراف محبطان. كما لاحظ ذلك سيجموند فرويد بكل طرافة: ״بمعدور المرء

أن يتقبَّل كمّاً غير محدود من عبارات الثناء والتقريظه（5）．حتى

 الشُعور بالنقص أو عدم الاكتمال أمراً أساسياً فحسب، بل بل هو، أيضاً، وباء لا يشفى، وإلا سنكون قد »شُفيناه أيضاً من إنسانيتناً．

## Sciences Humaines تزيغتان تودوروف 9／11／2010

هوامش
1 ـ ولئيام جيمس：》مبادئ علم النفسس＂هولت، 1904.
2 ـ آدم سميث：»نظرية المشاعر الأخلاقية＂، منشورات اليوم، 1982.
3 ـ بون واتزليك：» منطق التواصل ه ساي، 1972.
4 ـ مأريك إيدلمن：》 ذاكرة غيتو فرصوفيا＂، منشورات سكريب، 1983. 5 －ويليام جونز：》 سيجموند فرويد، المجلد الثـالثه هـطابع هوغارت، 1957.

## الحضارة،الديموقراطية، التعايش

حوارات

## »ديموقراطية تفرز بنفسها أعداءهاه،

في كتابه الموسوم بـ >>أعداء الديموقراطية الـحميمون <، يفتحص الفيلسوف تزيفتان تودوروف، بعين ثاقبة، اللحظة التي أصبحت فيها التأثيرات



 بل إن الديموقراطية باتت مهدَّدة من الداخلا بلا من طرف قرى قوى تغرزها
 الخاص بشكل مغارق. تلك هي الأطروحة التي يطوِّر المؤرِّخ تودوروف إشكالاتها في كتابه 》أعداء الديموقراطية التحميمونه (منشورات روبير لافون، باريس 2012).
(Mانييل سالفاتور شيفر: عديدة هي الأعمال التي تندّد

 قمت في كتابك الأخير، وبكيفية بارعة للغاية، بل وبطريقة
 لديموقراطية كهذه، أو الذين كانوا إفرازاً لها. هل لك أن تشرح لنا هذه الفروق الدقيقة؟

تزيفتان تودوروف: في البدء، بالنسبة لإنسان مثلي وُلِد في القُرن العشرين

قبل اندلا ع الحرب العالمية الثُانية، وفي بلد كبلغاريا التي كانت ترزيح تحت نير الاستبداد السوفيا تي، كان أعداء الديمو الدوراطية الدية، قبل كل شيء،

 الغربية، كان الأمر يتعلَّق - في فترة ما بين التحربين- بالفنا شية. كان عدي
 تلك المرحلة بالذات، أن الديموقراطية أصابها الإعياء والوهن، وأن

 -بشكل كبير- إلى تنامي التزعات الديكتاتورية اللفاشية في العديد من من الدوول (إيطاليا، كرواتيا، إسبانيا، والبرتغالن ...). إلا أنه حتى في الديا

 أحزاب مهمّة من اليمين المتطرِّف، كما كان هنا كا كا كأك رأي عام عريض

 تمثَّلت في التهديد الوافد آنذاك من دول أوروبا الشرقية، من أنظمة شيوعية كليانية تجسِّدها الككتلة السوفياتية.

دانييل سالفاتور شيفر: هل كانت بلغاريا، التي وُلدتِ F
 هذه الدول التي كانت ترزح تحت وانيأة الديكتاتورية

الستالينية؟

تزيفتان تودوروف: بكل تأكيد. لقد كانوا يصفون لنا، في بلغاريا آنذاك،

 ثَّمَّم من الواجب الاحتراس والاستع تربَّيت في أجواء هذه الحالة الشُعورية. غير أني كنت سعيداً وأنا أعاين
 إثر سقوط جدار برلين سنة 1989. كما كنت سعيداً بالضربة القاضية

 العديد من حولنا، لأننا كنا نرى في هذا الانهيار السوفيار النـياتي أليا نوعاً من
 من ثَّمَ، أعداء خارجيون ومعلَنون بشكل سافر.

دانييل سالفاتور شيفر: خلافاً لهذا الأمر، لقد تَمَّمَ استبدال هذين النمطين من الديكتاتورية بنمط ثالث الثالثم من

 ترى أنه لا يمكن أن يقارَن مع النمطين السابقين (كليانية الاتحاد السوفياتي والأنظمة الفاشية). كيف تفسِّر ذلك؟

تزيفتان تودوروف: نعم، ليس ثمة مجال للمقارنة. من البديهي أن ندين ونشجب هذا النظام الديني المتطِّفِ أو ذاك، لكن أينّاً من هذه الأنظمة لا يمكن مقارنته إطلاقاً بالخطر النذي كانت تمثّله بعض الأنظمة في ظل النزعة الستالينية والجيش الأحمر. هذه الأنظمة الككليانية لا نظير لها!

ومع ذلك، بإمكاننا القون، بطريقة ما، إن (الإرهابيين الإسلاميين) ورغم
 هضى في ألمانيا، مثل 》جماعة الجّيش الأحمر" أو 》الألوية الـحمراءه


 الثيوقراطي التي توجد اليوم خارج أوروبا، كما في إيران والئي السعودية، أو الديكتاتوريات السياسية - العسكرية، كتلك التي في الُياريا الُصين وكوريا الشُمالية، لا يمكن أن تمثل في نظر الديموقراطيات الغربية أنظمة منافسة ححّ العداء والتهديد.

دانييل سالفاتور شيفر: لماذا؟
تزيفتان تودوروف: لأنها لا تمثِّل خياراً أو بديلاً صادقاً وجديًاً في نظر

 وذلك لأنه بات واضحاًا للعيان أن الديموقراطية أفرزت أعدا أعداءها السيئين
 نحو ما، أبناءها غير الشُرعيين الذّين يُنظَر إليهم كانحر افـ وحَيَدان مرتبط بالمبادئ الديموقراطية نفسها.

دانييل سالفاتور شيفر: إذاً، فالديموقراطيةَ ولّدت بنفسها، وبشكل v

 نفسه بنفسه دون علم منه، أو -إذا جاز القول- عن حسن نية.

تزيغتان تودوروف: فعلا، فالُديموقراطية مهدَّدة بفعل التأثيرات المنحرفة

 الكتاب بشكل مغصًّل.

دانييل سالفاتور شيفر: ما هو، تحديداً، النموذج الأول؟
تزيفتان تودوروف: النموذج الأول هو ما أسميته في هذا الكتاب ب->الاقتضاء الديموقراطي" المـلازم للمشروع ع الديموقراطي نغسه. لأن اللديموقراطية ليست حالة نتجت، مبدئياً، عن وضعية موجودة سابعاً. كما أنها لا تنصا ع للفلسفة محافظة أو فكر حتمي، أو لمدحاولة الـحفاظ على ما هو موجود سلغاً أو لاحترام غير مشروط للتقاليد. كما لا تا تستند
 اللذي يجب -دوماً- تطبيقه بطريقة متكاملة. وبالتنأكيد، فإن هذا الـعامل من الاقتضاء خليق بالثناء في ذاته، غير أن ما حدث في في مراحل معيَّنة من النديموقراطية، هو أنها كانت تنشط بدافق قنا قناعة راسخخة: قناعة تحملها
 أن تغرض هذا الخير على الآخرين بالْقوة، بما في ذلك اللـي اللجوء باللى
 ليبيا، وقبل ذلك في مسار الديموقراطية، إذ يصبح التطلُّع إلىى التقنُّمُم، اللذي يشكّل أهمّ مبادئ الديموقراطية، مصدر دمار وتخريب للـونل النتي لا تتقاسم معنا هذه المبادئ. وبتعبير آخر، يتَّخذ الشرّ - في هـي هـه الـحالة- صبغة الخخر، وليس ثمة، في الواقع، مغارقة أكبر من هذا! ولقد استلهمت من هذا الأمر عنوان أحد كتبي السابقة »ذاكرة الشرّ، إغواء

دانييل سالفاتور شيفر: لكي نتابع -بشكل منطقي- الديري
 الغالب- الديموقراطية من نفسها، ومن غير علم منها؟

تزيفتان تودوروف: ينشأ الْخطر وبشكل مناقض أيضاً، من أحد أهمّ

 عن سيادة الشُعب، وإنما تنبري، أيضاً، لـحماية حرّيّة الفرد، حتى من

 التي كانت تحرم الفرد من الا ستقلالية. لكن المشا لانطكل في ديموقراطيتنا


 الشيء الذّي أدّى بشكل حتميّ إلى هيمنة الأكثرُ غنى على الأكتثر فقراً. وخلاصة القون، لقد أصبح هذا النوع من النّ الديموقراطية، كنتيجة لهـنـا الوضع، شكلاً آخر من السلطة الديكتاثورية: استبداد الرأسمالية أضرّا

هو ما يهِّدِد رفاهية نسيج الـجسد الاجتماعي.

دانييل سالفاتور شيفر: في نهاية المطاف، ما هو الخطر الداخلي الثالث الذي يهِّد الديموقراطية؟

تزيفتان تودوروف: يكمن الخطر الثالث في الشعبوية، وهي بمثابة

 للحديث عن الديموقراطية. لكن الجانب السلبي الأكبر في الـنير الشُعبوية يتمثَّل في البحث عن انخراط الجماهير الشعبية انخراطاً مباشراً وكلّيلًاً، فيسهل الهيمنة عليها إعلامياً بشكل فجّ ومعرط للغاية، لأن الهدف هو هو
 وأهوائها، وبعيداً عن كل تفكير عقلاني. إن خطر الا فتقار إلى التماييز
 الخططر الحقيقي على آليات الديموقراطية الجيدة والجديرية بهذا الاسم، الديموقراطية القائمة على النصل اللصائب (التشريعية، التنغيذية، والقضضائية)
(دانييل سالفاتور شيفر: كل ما عَبَّرت عنه للتوّ نجده ملحَّصاً في الصفحات الأولى للكتاب، وفي الفيّ الفصل الذي
 الديموقراطية أفرزت بنفسها من الدا الداخل القوى التي التي صارت
 تلكَ القوى التي تهاجما تاجمها من الخارج. العـا هذه القوى الداخلية وإبطال مفعولها يبقى أمراً في غار الواية الصعوبة لأن هذه القوى تتدَّرَّع بدورها ها، وتطالب بالروح الديموقراطية، ومن ثَمَّمَ تمتلك مظاهر الشرعيةه،.

تزيفتان تودوروف: هنا نكمن، في الواقع، الخلاصة التركيبية المتمتيّزة للموضوع المحوري نكتابي.

Observateur

Livres par BibliJbs
04/04/2012

## »من سيدافع عن حضارة تتنَّرَ للإنسانية؟"

بالنسبة للفيلسوف والمؤرخ تزيفتان تودوروف، فإن خطاب وزير اللداخلية اللفرنسي الأسبق كلود غييو يصدر عن سياسة شعبوية مانوية (قائمة على عقيدة الصراع بين النور واللظلام، اللخير والشر، الـحضارة والبربرية) إنه خطاب يثير تعليقات لا نهاية لها ... لم يكتفِ وزير المُاخلية الفرنسي كلود غييو بالإصرار على التمسُّك بخطابه المثير للجدل والتقائل إنه »لا يمكن التعامل مع كل الـحضارات على قدم المساواةه، . بل انبرى أيضاً للعب دور المجنَّدين المدافعين عن أصوات الـجبهة الوطنية لجون ماري
 البرابرة: ما وراء صدام الحضاراته، ، فصلأ كاملاً عن مغهوم الحضارة، عند اللغطط المستعر منذ مدّة في المـجال السياسي، كما هو الشأن في المـجالن الإعلامي.

## مججلة لوبوان: هل لتراتبية الحضارات معنى؟

تزيفتان تودوروف: أودّ في البدء التوقُّف عند خطاب السيد غيّ اليوي، هذا

 مؤثِّر أن نرى إلى أي حَدّ تُنسِد الإيديولوجية النُسبية تفكير المرء. يؤكِّد

$$
\begin{aligned}
& \text { كلود غييو أن كل الحضارات غير متساوية. أجيب: حسناً، لكن من } \\
& \text { سيدافع عن حضارة تتنُكُر للإنسانية؟ }
\end{aligned}
$$

هذا أمر مثير للسخرية. هذا التصريح متخلَّف، ويثير الكثير
 أن يتبيَّن -بالضبط- ما المقصود بهذا التصريح وما الأهداف الـلكا الكامنة
وراءه.

لوبوان: بالضبط، ما الغاية الكامنة وراء طرح هذه الفكرة غير الواضحة نسبياً؟

* تزيفتان تودوروف: إن كلمة »الحضارةه، المستعملة في


 للإنسانية جمعاء. بعبارة أخرى، يكمن جلى جوهر الحضارة في الاعتراف


على الانغتاح لا على الانكفاء والتقوقع، كما يلحّ على ذلك وزيرنا.
لوبوان: لكّن، هلِ يفهم الوزير كلود غييو الحضارة بهذا المعنى الذي تتححدَّث عنه؟

تزيفتان تودوروف: مطلقا لا، أتطرَّق للمفهوم الثناني، عندما يتمّ
 فكرة 》الثققافةه، على الأقل"، على هذه الشاكلة يُغْهَم معنى الحضضارة في

الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) والإيثنولوجيا (علم الأعراق البشرية). في
 بها. كانت هذه الثققافة ـعلى وجه التححديد- هي التي تسمح لـجماعة

 متعِّدة. ولكن، هل هنا كُ لغة أفضل من غيرها؟ السؤ ال لا معنى له.

## لوبوان: لكن بعض اللغات لها تأثير أكثر من غيرها....

 تزيفتان تودوروف: بالتأكيد، ولكن حين يتعلًّق الأمر باللغات والعادات
 اللحضارة. هناك مثال بسيط جداً يخاطب الـجميع، مثال يخصّ شعب الأزتيك. حين يتبين للمرء أن شعب الأزتيك غارق في التضان النحية البشرية،
 مشاركة في ظقوس متعدّدة الججوانب، ولا يُنظر إليها إطلاقاً على أنها إهانة للكرامة البشرية. بل على العكس تماماً.

## لوبوان: ولكن، هل هناك -أيضاًّ- سمات مشتركة لجميع

تزيفتان تودوروف: هذا أمر مؤكَّد، فالتقنية، على سبيل المثال، تُتُحَّ جزءاً من حياة المـجتمع، وهي، على عكس الثقعافات، لها حما حمولة كونية. الأمر بسيط جداً: لا يتطلُّب سوى القيام بنزهة في الهند، الصين، أميركا،

إفريقيا وأوروبا. فالجميح يستخلدمون الهواتف المـحمولة نغسها، أجهزة اللكومبيوتر، السيارات، الطائرات نغسها... تشتهر بعض الثقافات بالا ختراعات التتقنية أو بالاكتشافات العلمية ذات الأهمّيّة الاكبيرة. تغتقر ثقافات أخرى لُهذا، هذا أمر مؤكّد، لكّن هذا لن يـمنعها من تبنّي ابتكارات الآخرين. أححياناً، تأتي هذه التطورات في وقت لاحق. في
 فما اللني يتصده كلود غييو بالضضبط؟ أن الأخيار أحسن من الأشرار؟؟

بأس!
لوبوان: هل بإمكاننا القول، رغهم كل هذا، إن الثقافات
متساوية فيما بينها؟

تزيغتان تودوروف: هذا ما يعتقده - في الغالبب- علماء الإيشنولوجيا، لـكنتي لا أتُّفق حقيقة مح هذا الرأي. في الواقع، تمتلك كل ثقافة عدداً مُعَيَّاً من اللخصائص النتي يمكن الْحكم عليها بشكل كامل وفل وفقاً لمعايير كونية. قل يتعلّق الأمر بمعايير أخلاقية أو بمعايير إيثنولوجية أو - بيكل بساطة- بمعايير التتقُّمُ النتي يمكن ملاحظتها في وقت فُعِيَّن.

لوبوان: لمـاذا يثير مفهوم 》الحصضارة"، الأهواء إلى هذا الحَّّ؟

تزيغتان تودوروف: لأن خطاب كلود غييو يخلق الاكثير من اللبس، وينطوي على الاكثير من الخخلط. هذا اللبس يساهم في انخراط كل الأشخاص اللذين يشعرون بالتقلق إزاء النتأكيد على الهوية الوطنية، فيعدّون كل ما هو وافل من اللخارج خطراً، غير أن كل مجتمع يعزل نغسه

عن بقية العانم سيكون مآله الانحطاط. هذا الْخطاب يجِعنلي أفكِرِ

 سياسة شعبوية مانوية تثير تعليقات لا حدود لها لها.

## ״من السهل أن نقتل باسْم حقوق الإنسان كما نقتل باسْمَّاللهي

في كتاب "غْْويّا في ظلّ الأنوار"، يقوم تزيفتان تودوروف، المنحدر من أصل بلغاري، بسبر وتفُحُص أعمال الفنان الإسباني غْويّا. هل يمتلك الفن التشكيلي مَلَكة التفكير؟ هل بإمكا بانـنا قراءة لوحة فنية كما
 تزيفتان تودوروف في كتابه الموسوم بـ "غْوِيّا في ظلّ الأنواره حيث يرى تودوروف أن الثنان التشكيلي الإسباني غْويّا هو واحد من أبر أبرز الـمفسّرين لنصره، وأنه محتلّل يتميَّز برؤية ثاقبة في سبر أغورار الـجانب القاتم والمظلم من عصر التتوير.

في هذا الـحوار يفسِر تودوروف رؤيته لأعمال الفنان الإسباني غْويّا. ज صوفي بوجاس: لماذا هذا السعي إلى تفسير فكر الفنان غُويّا من خلال لوحاته الفنية؟

تزيفتان تودوروف: تُعَّة الصور، وذلك منذ أقدم العصصور، التقناة الناقلة للمعنى، لأجل هذا يبدو لي التساؤل عن معناها أمراً مسلَّماً بها هذه


 باحتكاكي بأعمال الفنان غْويًا، انتابني الشُعور أنتي أمام أحد العقول

الأكثر ألمعية في ثلك المرحلة التي وسَمَتْها أفكار الأنوار والثورة. إذا


 لأنه كان ينظر، بشكل حصيف وبيقظة شديدة، إلى ما كان يحدث الـي حوله.

## जا صوفي بوجاس: هل كان ينتابه الشكّ إزاء فشل الأنوار؟

تزيفتان تودوروف: لنقل، بالأحرى، إنه كان ينظر إلى الـجانب القّاتم


 الأحداث التي وقعت في زمنه، أنه لا يكفي للمرء ألن يطالب ألب بالتسلُّح
 سلوكه معها. لقد شكّك عصر الأنوار في أسس المعتقدات التيا التي عاشت عليها الشُوب لقعرون وقرون؛ أدّى هذا الشك إلى إلحداث إن هزّة كانت باعثة على الأمل: بمقدور الإنسان أن يسعى بنغسه إلى البحى علي عن سبل

 لإمبانيا، كما رأى أن الججيش الفُرنسي المكيكَّل بهالة الأنوار والثورة،


 بينما تطلب الأمر مَن الثفرنسيين ثلاثين أو أربعين سنة كي يشعروا بخيبة

الأمل، كما وصفها الكاتب ستندال ـعلى نحو ماـ في أعمالنه الأدبية.
 في نزعة تشاؤمية عميعة، غير أن الفنان غْويّا لم يتقاعس أو أو يتنازل يوماً الِّا
 العليا.

## صوفي بوجاس: هل يساعدنا الفنان غْويّا في تحليل الكوارث الكبرى في التاريخ الحديث؟

تزيفتان تودوروف: أنا مندهش على الدوام لـكوننا نرى في كل مل مرة
 موجَّهة لتفسير أحداث وقعت بعده. لقد رأى غْويّا كل شيء! أِّا فعمله
 النلهب، يبعث ـعلى نحو ماـ على الشعور بنذير مرعب. لا يمكنـا أن نتغاضى عن التفكير في الأفران التي التهمت البـر البشر. وإزاء عمله





 يصاب المرء أيضاً بالصدمة إزاء ابتسامة أولئك الأميركيين الذين كانئوا
 سجن أبو غريب. كان الفنان غْويّا رؤيوياً متجرِّداً من أية نزعة عاطفية،

أو أي هاجس ميلودرامي، إنه لا يطلب منا أن نبكي، بل أن نصبح أكثر فطنة وحذراً.

صوفي بوجاس: لكي تقوم بمعارضة التدخُّل العسكري في ليبيا، تدعو الإنسانية إلى تأمُّل هذا الدرس المستفاد من غْويّا: ليس ثمة وجود لحرب نظيفة...

تزيفتان تودوروف: لـقد كان الفنان غْويّا على صواب حدّ الْخلاص بتبنّيه

 الحرب، ويكشف لنا وجهها البششع. ليس الهـدف هو تثبيط كل نزوع نحو النخير أو نحو الآخر، بل إدراك الواقع الشنتع اللذي يتمخَّض عن
 الباهظ حقاً، يجب أن نتأنى كثيراً، ونتساءل دوماً ـبرويّة عـي عما إذا


 وحقَوق الإنسان بالْقوة! إن هذا المشروع ع يجعلني متشُكِكاً بشكل عميقن. صوفي بوجاس: يرفض الفنان غْويّا تجميل الفظاعة، غير أنرا أنه ليس بِمقدورنا تأمُّل أعماله دون الوقوع تحت سحر جما جمالها
وروعتها...

تزيفتان تودوروف: لا مناص من الاضطراب في فئهم أعمال اللفنان غْوِيّا، لأننا حين نتأمّلّ أعماله لن يكون في معدورنا مقاومة الإعجاب بـجمالها.

حاولت في كتابي »غْْويّا في ظلّ الأنواره التذكير بأن غْويّا لم يكن يسانى






 تغتد أعماله الفنية ـ أبداً ـ قدرتها التأويلية المثيرة للأسئلة. ولا أعتقد أنني الوحيد الذّي يتساءل عمّا تتوخّى أعماله البوح بها
صوفي بوجاس: كان غْويّا يراهن على أن تعيد الأجيال
$\cdots$ القادمة قراءة أعماله الفنية. أليس كذلك؟

تزيفتان تودوروف: على أيّ حال، إن غْويّا، وفي حدود معرفتي، هو الفنان الوحيد الذي تَّمّ اكتشاف أعماله الأكثر تأثيراً، والنتي تؤثِّر فينا بعمق،





 تنفيذها بهدف بيعها، لكنن، أمام ردود الفعلل المتحفِّظة التي أثارتها، قام بسحبها من التداول بعد خمسة عشر يوماً! واحتغظ في حوزته،

بمجموعته الثانية من النقوش الفنية الموسومة بـ>>راب الـحربه لأنه قَدَم فيها - بلا شكـ ما أسمّيه »


 الفنية التي استعملها في تزيين حجرتين كبيرتين الانين في بيته اللذي اشتراه،

 اللفنية، ثم يغلق البيت بالمفتاح، ويرحل خارج الما البلاد دون أن أن يتسنّى




 السوداء"، ونتلها إلى لوحات بهـه عرضها في المتاحف.

## صوفي بوجاس: هل كان غْويّا يبشِر بمفهوم جديد للفرد؟

تزيفتان تودوروف: لا جدال في ذلك. يحدث غْ غْويّا ثورة بالمعنى الذّي يصوِّر به الأشياء وفقاً لإدراكه الشُخصي. فلا يصبح العالم على مان ما هو عليه، بل كما يراه اللفنان. في النصف الثاني من من اللقرن التاسع عشر،
 قد أدرك تماماً هذه الرؤية القائلة إن كل إدراك هو هو إدراك الك فردي أي أي ذاتي. إنه ذلك الكانتي (نسبة إلى إيمانويل كانت) النـي يعتقد أنه

ليس بمقدورنا الولوج إلى العالم في ذاته، وإنما ـفقط- إلى العالم








 بالنسبة للفن التشكيلي في الوقت الحاضر. لكي يكون الفنانيان من أبناء

 بشكل خاضع ومبتذَل، ودون أن يكتفي - في الآن نفسهـ بالتعبير عن فردية أكثر إغراقاً في الاختلاف.

## Le Point.fr

15/04/2011

## » ديموقراطية متآكلة من الداخل"

يكتب تودوروف من النزعة الكليانية (النظام السياسي ذو
الـحزب الواحد الني لا يقبل أية معارضة منظمة) . هاجر من بلغاريا إلىى باريس كطالب في أوائل الستينيات بهدف أن لا يعود إلمّ إلى بلاده مجدَّداً. يعرف هذا المثقَّف المُولع بجان جاك روس روس، وبنيامين كونسطو الثمن


 بالنسبة لمؤرِّخ الأفكار، تودوروف، ينتاب الأوروبيون شعور بأن مستقبلهم قد سُلبب منهم. هذا ما يبرهن عليه تودوروف في كتابه أيضاً.

ريتشارد ويرلي: "إن قضية الحرّيّة اقتحمت -بشكل مفاجئ
0 وفي وقت مبِّكرـ حياتي"، هذا ما تكتبونه في السطر الأول في كتابكهم »أعداء الديموقراطية الحميمون". هل هذه الا القضية هي الخط الأحمر لتشـخيصكمى المقلق؟

تزيغتان تودوروف: ما دمت قد عشت في بلد كلياني، فإن الُحرية كانت تبدو لي النععمة المُرغوب فيها بشوق كبير. والـحاللة هذه، في غضون هذه السنوات الأخيرة، فوجئت بأن رؤية المطالبة الـحصرية بالـحرّيّة قد غدَت سمة الأحزاب الأوروبية لليمين المتطرِّف. يقودني هني الأمر إلى إعادة التتفكير في الْمرحلة الدالية للديموقراطية. لقد تَّمّ طّيّ

صفحة من التاريخ: لم يعد للديموقراطية أعداء يهِّدِونها من التخارج.
 نظير قادر على منا فسة الديموقراطية. المحاولات التي تسعى إلى تقديم

 أبناؤها غير الشرعيين، والمبادئ الديموقراطية المععزولة والمقتطعة من مشرو ع الجماعة، هي التي تنعكس سلباً على الديموقراطية. " ایتشارد ويرلي: على سبيل المثال؟
تزيفتان تودوروف: المسيحية السياسية للمحافظين الجدد تقدِّم نغسها

 إليهم جيشها ليححِّرهم. وكنتيجة لهذا التزوع، يتمّ إضفاء طابع الشُرعية على التعذيب اللذي، فضالُ عن ذلك، وافقت عليه الدوول الأوروبية بلا تردُّد. إن الديموقراطية، في الولايات المتحدية كما كما هو الشأن في ألوا أوروبا، أصبحت متآكلة ومهنَّدة من طرف السِلطة المفرطة في التجباوزات التي اكتسبها أصحاب النفوذ المالي... إن تمويل الحمالات الانتخابية من طرف المعاولات والشركات الذي أصبح يحظى بالشرعية، يغسد الُعملية الديموقراطية. وكل هذا يحدث باسم أرقى الديموقراطيات وأعرقها. ज المزعومة في أوروبا في ظهور أحزاب » القراصنة"، الذين يطالبون بحرّيّة شاملة على الإنترنت...

تزيفتان تودوروف: إن حريّة الصحافة مسألة إيجابية لكونها سلطة،




 كـ>ويكيليكس"،، تبدو لي سلطة خلاصية.

ريتشارد ويرلي: تُتَبِّرون، في نهاية كتابكم، عن قلق كبير
v
 كيف تفسّروون ذلك؟

تزيفتان تودوروف: يعود انحطاط النموذج الديموقراطي الأوروبي إلى مجموعة من الصعوبات المتشابكة فيما بينها. هناك أولا ملا معضلة العقليات. نتتقر في أوروبا إلى هذه الـحيوية الاجتماعيا العية التي تغذّي الديموقراطية في الولايات المتحدة. هناك - رغم أنهم يعانون من معضلات أخرى كثيرة - يبقى تشجيع الشباب الموهوب أمراً طبيعياً؛ لهذا السبب تبقى أميركا الشمالية منطقة جذّابة. في أوروبا، تقضي ألوا
 الشباب الموهوب، وتحدّ من طموحه بشكل كبير الـير. دولة الـحق التي نعيش
 اللكثير من دول الثقارة العجوز، أن الـحرّيّة تتوقَّف على التُقتُّح الفُردي.
 بمقدورنا أن نملك، بهذه الديموقراطية الأوروبية، نمط اشتغال نشيط

وجاذبية الدوول البارزة. لا يمكن أن نطلب من قارّة، في سنّ كهذا،
 والتيقُّظ؛ كل هذه الأمور لها تأثيرات وخيمة على ديمكا ديموراطيتنا . ريتشارد ويرلي: هل تبقى الصعوبات الأخرى ذات طبيعة

تزيفتان تودوروف: تبدو أوروبا كأنها متقوقعة في تناقضاتها. يعاني
 »



 مختلف هذه السلطات الموجّهة النتي توِّد الاضطراب في الوّوقت الراهن- رئيس اللجنة الأوروبية، رئيس المجلس ولـئ والرئاسة الـحلزونية
 من طرف البرلمان الأوروبي، بوصغه المؤسسة الأكثر ديموقراطية في الاتحاد، لأنه نتاج لانتخابات مباشرة.
ريتشارد ويرلي: لا سيّما أن هذا التصدُّع الديموقراطي يتمّ استغلالله من طرف الأحزاب الشعبيوية التي تغالي في إنارة الثارة المخاوف...

تزيفتان تودوروف: إن الأحزاب الشعبوية، التي استقوت وتوطّدت في

أوروبا في غضون العقود الأخيرة، تكرّس نزعة مانوية للقيم تشبه البلاغة الشيوعية في فترة مراهتتي. لُقد عشت إلى حدورد الرابعة والعششرين من
 الرأسماليين على أنهم المجسِّدون للشر.

في الحاضر، تثير الأحزاب الشعبوية، باستمرار، قضية تهديد »النزعة الإسلامو-فاشيةه كما لو أن ما يعيق حياتنا، قبل كل شيء، هو مصادفة النساء المححجَّبات في الشارع.

ريتشارد ويرلي: ماذا يوحي لكم كون الحزب الشعبوي
M والمعادي للإسلام ״لغيريت ويلديزر" يسمّى في هوني الحون الندا "الحزب من أجل الحرّيّه؛

تزيفتان تودوروف: توضِح هذه التسمية جيداً التحريف أو التشويه الذي

 Drumont حرُّته تكمن في تحقير اليهود. إن نزعة كراهية الأجانب التي تروِّج لها الأحزاب الشُعبوية نابعة من عقلية مناوئة لعقلية أوروبا. نتتاسى أن التوشُّع الأوروبي يعزى إلى كون أوروبا احتلَّت، طيلة قرون مقاماً رفيعاً


 إلى اجتتئث أوروبا وعزلها عن بقية العالم وحبسها وراء جدار يمثّل

محاولة لتقسيم أوروبا إلى معاطعات.

الططلاب الأجانب من التعمل في هذا البلد بينما هذا العمل الومل من الممكن
 تبقى سياسة عدد المهاجرين الواججب طردهمب، والتي تتمّ ممارستها في
 البشرية كأفراد. وليس من العدل التعامل مح الإنسان كرقم.

## ريتشارد ويرلي: هل يعني هذا أن الشبيبة الأوروبية تنازلت عن الديموقراطية؟

تزيفتان تودوروف: لا أعتقد ذلك مطلقاً. ربما تعاني الديموقراطية من



 للسرّ بما تحمله من شعار »الديموقراطية الآنه، ـ وهنا تتجلّى فكرة ألوّا أوروبا المصطدمة بالصعوبة نغسها. أن نطالب بالديموقراطية لأننا نرغب في في



 على توازنات تحرص على الصالُح العام وحماية الحرّيّات الثفردية. من

الصعب تعريف وتحديد آداب السلوك، لكن يبقى - إذا شئنا ذلكـ قابلاً للإدراك بوضوح حين نلاحظ أوروبا من النخارج.
( ريتشارد ويرلي: تندّد بـِ"أعداء الديموقراطية الحميمين"، وتنتقدهم، فأين هم أصدقاؤها؟

تزيفتان تودوروف: ليس بوسعنا الاعتماد سوى على أنغسنا. إن الخخلاص لا يأتي من الـخارج، بل من قدرتنا على التُجدُّد، النّقد الذذاتي، الجرأة على العمل من جديد، نزوعنا نـحو »الالكماله كما كما كان يقول جان جاك روسو، التوق إلى المثلّ الأعلى الذي لا ينبغي أن يلتبس مع الإيمان الأعمى بالمسيرة المظظُّرة للبشرية على طلى طريق التعدُّمُ إن


 (انفجار مغاعل فوكوشيما النووي في اليابان). ليست الثقّة في العّلم أو
 رفاهيتنا، بشكل مباشر، على الآخرين من حولنا. إن فكرة الاكتفاء الذاتي للفرد وهم وخداع ع.

## LE TEMPS

## »ليس ثمّة وجود لصراع حضاراته

يسلِّط تودوروف،في كتابه »الخخف من البرابرة: ما وراء
صدام الحضارات"، الضوء على مغاهيم اللحضارة والصراعات الـوات الحالية.
تودوروف يمثِّل روح الوحدة الأوروبية بين الغربِ والشُرق، كما عَبَّرت
 الـعلوم الا جتماعية لهذه السنة (2008) . وفيما يلي خلاصة المقابلة التي أجراها مع قناة 》أورونيوز"،.

قناة "أورونيوز": وُلدتَ في بلغاريا، ومنذ 45 سنة وأنت تعيش في فرنسا، وتكتب كل كتبك باللغة الفرنسية. هل تشعر بأنك استثناء، أم أن الأمر ليس كذلك؟

تزيغتان تودوروف: لا أشعر بأني استثناء، لأنه في الواقع هناك العديد من الأفراد الذذين يغيّرِون بلدانهم. أودّ أن أقول إن هناك امتيا امتيازاً يمكن الاستفادة منه في هذا الوضع. هذا الامتياز هو امتياز النظرة عن بعد،

 اللقاعدة ومعيار الـحقيقة. القدرة على الترحال وتغيير الأمكنة، التقدرة على النظر إلى الذات عبر نظرة الآخر بدل الذات الذي تسمح بالتججرُّد من
 لتحقيق هذا الممثل الأعلى.
"أورونيوز": في كتبك، تقترح فكرة »القوّة الناعمة، التي يجب أن يجسّدها الاتحاد الأوروبي. ماذا تقصد بهذا الأمر؟

تزيغتان تودوروف: لست ـعلى الإطلاق- مسالماً بشكل ملائككي. لا
 تحميه قوات حلف شمال الأطلسي اللذي تهيمن عليه حكومة الولايات المتحدة. إذا كنّا نرغب في أن تكون لأوروبا سياستها الخاصة فمن الواجب عليها أن تمتلك قيادة عسكرية منفصلة. أسمّي هذا الطرّ الطرح »الثقّة الناعمة،، وليس المقعصود من هذه الأطروحة العممل على وضع خطة ومشروع لاحتلال أراضٍ أجنبية، وإنما المقصود هو أن تكا تارن أوروبا قادرة على حماية نفسها ضدّ أيّ هجوم.
"أورونيوز": لقد كنت مناهضاً لقصف الناتو دولة
 جعل النظام يستتبّ في نظركم؟

تزيفتان تودوروف: لقد أصبحت كوسوفو مشكلة، على ما يبدو لي؛ إذ من الصعب أن تتحوَّل، بطريقة أو بأخرى، إلىى دولة معترف بها كما كما هو

 حذّ ما، تحت إدارة حلف شمال الأطلسي، واليوم أصبح تحت عهدة العا الاتحاد الأوروبي. لا أعتقد أن هدف الاتُحاد الأوروبي هو الـحفاظ
 أهتيسآريه الذي نالل جائزة نوبل للسلام لجهوده في هذا الصدد، قد

حاول جاهداً إصلاح ما هو سيّء في هذا الوضع. وأودّ أن أقول إنه
 بإمكانهما العيش معاً داخل دولة واححدة. ربما سيتعيَّن علينا، يوماً مان، الاعتراف أيضاً بحق الأقاليم الصربية في كوسوفو بالانيا دلانمام إلى بقية إقليم صربيا، وفقاً لمبدأ التطهير العرقي الذي زعموا محاربته من خلال هذا القصف.
"أورونيوز": كتبت أن تركيا بإمكانها الانضمام إلى الاتحاد الانـياد
 علماني، في حين أن روسيا لا يمكنها ذلك لأنها كالوا كبيرة جداً من الناحية الجخرافية والكثافة السكانية. أين يجب -إلاًا
رسم حدود الاتّحاد الموسَّع؟

تزيفتان تودوروف: لا أستطيع أن أتخيًّل الاتُحاد الأوروبي كاتّحاد مغتوح


 مججوعة كبيرة جداً، لدرجة لا يمكن أن نتخيّل، يوماً ما، أنها ستكون
 بعمق، ثقافة أوروبا الغربية نتيجة تلاقي هذه الئقافـا ذلك، فتركيا تطرح مشكلة كون هذا البلد إذا ما أصبح جزءاً من الاتحاد العاد الأوروبي، فالحدود الأوروبية سترتبط بإيران والعراق وسوريا وسائ وأعتقد أن هذه الدول ( إيران، العراق وسوريا ) تتميَّز بأنظمة سيا وية ورية وكثافة سكانية جدّ مختلفة، وبشكل كبير، عن خصوصية الاتحاد الأوروبي،

 وأفضل التجيران هي الدول الققريبة ـ في الوقت نفسهـ من أوروبا دون أن تنتمي إليها.
"أورونيوز": فيكتابك الصادر مؤخَّراً „الخوف من البرابرة:
 ما يوشك على جعلنا نحن أنفسنا برابرة. هل مفهوم "صدام الحضاراته هو -بكل بساطة- مفهوم سطحي ومؤذٍ
تزيفتان تودوروف: إن منهوم »صدام الحضاراته هو ـأولاً مغهوم قابل للنقد والدحض من الناحية العلمية، لأن الـحضارات لا تتطابق
 إن الصدام لا يحدث بين الحضضارات، بل بين الدوول ومجموعات ات من

 سياسية. ليس ثمة وجود لمشاكل مع الإسلام. هناك مشاك لاكل مع عـل عدد من



 برابرة، لأننا بدافع الخوف نرتكب النـبأن الأعمال الأكثر فظاعة.



على نحو تجريدي وفي عالم افتراضي، فإنها ستكون بعيدة عن الواقع


 النسكرية، بما في ذلك قواعد حلف شمال الأطلسي، حيث النـي كان الُجنود الأوروبيين يخاطرون بحيا تهم من أجل أن يستمرٌ التعذيب.

22-10-2008

## »بَحَثْنا عـن العدو، فو جدنا أنه نحن"

باتريس دوميرتين: كيف كانت الشرارة الأولى، نقطة الانطلاقة الدقيــة لكـتـابـك "أعـــــداء الديموقراطية

الحميمون،؟
تزيفتان تودوروف: نبعت نقطة الانطلاقة الأولى لتأليف هذا الكتاب من
 اللكتاب من فكر عصر الأنوار. لقد انبهرت بغكر عصر الأنوار لأنها يمثيلّ اللحظظة التاريخية التي تأنسَّست خلالها المبادئ الكبرى التيا







 الخطورة؛ لأنه يصيب المعرفة بالتقهتر، بعدما تشرَّبتها الإنسانية على نطاق واسع في عصور سابقة، فاللقدرة الإنسانية على تغيير العالم تبقى مححدودة، وهذا ما كان يقصده المسيحيون وهم يتكلَّمون عن الخططيئة

هذه النظرة الطوباوية خطيرة لأنها تقود إلى بناء مشاريع وهميّة. تخلق هذه الرؤية ما أسمّيه 》غواية الخّيره والتي تمثيَّلت تجلّيلّاتها التصوى في اللقرن العشرين في المغامرة الشيوعية: التصرُّف باسِّ باسم النخير يولّد الشر. عن طريق الوعي بالبعد المأساوي في فكر فير الأنوار، وحضور
 أردت، من جهة، أن أحِّدّد بعض أشكاله المعاصرة، ومن جهة أخرى الكودة إلى مصادره.

## باتريس دوميرتين: هل لك أن توصِّح هذا التصوِّر؟

تزيفتان تودوروف: يمكننا الانطلاق، في هذا البحثڭ، من اليونان التقديمة

 بامتياز. ترك لنا الإغريق، أيضاً، أسطورة بروميثيوس (المؤمنة بعدرات

 في تاريخ الإنسانية في وقت لاحق، في بداية التُرن الرابع الميلادي،




 فاسدة، بما أن الإنسان خُلق على صورة الله. وذلك شرط أن نبذل جهـداً حقيقياً. لا شيء سيمنعنا من أن نصبح، على صورة الله، أحراراً بالكامل

وسادة مصيرنا. بل إن الإنسان سيرتكب خطيئة إذا لم يتطلُّع إلى هذا اللكمان! في مقابل تصوُّر بيلاجيوس، يعتقد القديس أوغيرّ أونطين، أن الإنسان هصاب بعصور فطري؛ لذلك فإنه يرى في تصوّر بيلاجيوس، النذي يمجِّد طموح الإنسان إلى اللقداسة، التُجسيد الحقيقي للـخطيئة الأصلية نغسها: الغظرسة والكبرياء، رغبة الإنسان في معرفة التخير والشر بنفسه، تجاهل الحدود التتي فرضها اللله على الإرادة الإنسانية. إنـئ خلاص الإنسان ينشأ من الطاعة والا متثال للكنيسة لا من إرادته الحرّة. سيستمرّ هذا الصراع، في أشكال مختلفة، طوالن تاريخ البشرية.


 يعتقدون أنه إذا كان قدر الإنسانية أن تنال الخير الأسمى، فهذا لألما لن يكون
 عصر الأنوار، حيث تَمَّ التأكيد أن بيلاجيوس على صوابَ في في حين أن أوغسطين على خطأ. وهذه هي نقيصة عصر الأنوار... ولكن إلذا كان إن أن هذا هو الرأي المشترك في ذلك الون الوقت، فإن أعظم مغُكِري عصر التنوير،
 بطريقة بارعة، بجزء من تعاليم أوغسطين، كما هو الشأن أيضاً بجزءء آخر من تعاليم بيلاجيوس. هذه الطُريقة المعتدلة مي التي أسلك ألك أنا أيضاً في

 أعمى، للتقاليد، مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود التي يفرضها علينا

وضعنا البشري: العمل على إزالة قانون سيّئ غير كاف لاستئصال الشر
والانعطاف نحو النردوس الأرضي.
باتريس دوميرتين : كيف يعقل أن الديموقراطية ما زال لها أعداء، في حين أن النزعات الكـليانية قد اختفت إلى غير

رجعة؟
تزيغتان تودوروف: لأنه بعد القضاء على الأعداء الخارجيين، ولّدت اللديموقراطية بنفسها أعداءً داخليين. في كتابِ پانها الأخير<، يلاحظ فرنسيس فوكوياما منذ عشرين سنة، أنه، منذ انهيار

 أفرزت بنفسها أعداءها الجدد، هؤلاء الأطفال غير الشرعيين، الأعداء

 مونتسكيو، بمعنى التتحديد المتبادل لمبادئها، أي سيطرة متطرِّة لُمبدأ


 الخخلاص المسيحية العلمانية أو السياسية التي تكوَّنت منذ عصر الألنوار، وأدَّت، في الماضي، بإلى حروب ثورية في أوروبا، ثم بإلى حروب |ستعمارية في بقية العالمم. التوسُّع الإمبريالي للمشروع الشيوعي هو صورة رمزية متأخِّرة

لهذه اللنزعة. واليوم، يجد الغربب نغسه متورِّطاً في حروب تسمّىى،




 السلام. هناك مغارقة أكيدة نراها اليوم في عبارة 》التديُّلُ الإنساني،


 فيها، مُسَلَّمات تنصّ على أن الفُرد قادر على تحقيق الاكتفاء بذاته
 البشرية. وهكذا، تؤدّي هذه الإيديولوجية ـ بالتأتأكيد ـ إلى نتائج كائج كليانية. يتمّ عزل النشاط الاقتصادي عن الـجوانب الأخرى للوجود الإنساني،


 صاغها مونتسكيو في هذه العبارة: „كل سلطلة بلا حدود، لا يمكن أن تكون سلطة مشروعةه. حين ينفلت الاقتصاد من رقابة السياسة، فإنه يصبح قضية خبراء منغصلين عن الوطن وبعيدين عن النصالح العام المقصود هو التخندق في النطرف الآخر والدُعوة إلى اقتصاد مُؤَمَّم،
 أيضاً بالنسبة للنزعات التي تستهدف تدمير بعض الطبقات الاجتماعية.

في الحياة اليومية، يؤدّي هذا البحث الـجامح عن الربح اللفوري إلى فقدان المعنى في الحياة وبرمجة العقول على تجريد الـكائن البشري من إنسانيته.

ثمة خطر آخر ناجم عن التيم الديموقراطية؛ هو الشُعبوية التي أصبحت

 بشكل كبير، في حين أن الانفتاح على العالم هو شرط ضروري لتفتُّح البلد وتطُّرْه.

## باتريس دوميرتين: سيردّ عليك الشعبويون أنهم انبثاق

 لإرادة الشعب، وأنهم يجسّدون الديموقراطية...تزيفتان تودوروف: يدعو جميع أعداء الديموقراطية التحميمون إلى احترام المبادئ الملازمة حقًاً للديموقراطية، لكنهمم، في نهاية المطاف،



 اللفردية، باعتبارها قيمة أساسية للديموقراطية، لكنها تضع المواط الـون في في
 الشُعبوية الدُفاع عن مصالحه، يجد نغسه، أخحيراً، ألعوبة في مناورات الديموقراطية نفسها، لكن المقصودد في هذه الـحالة وبطريقة حصرية، العمل على تأويل هذا المفهوم. يجب أن يكون الشعب سيّد نغسه

وصاحب الحق في تقرير مصيره، لكنن لا ينبغي أن ننسى ونتجاهل أن
 وهذا الضعف تغاقم، بشكل كبير، في عصرنا الـحالي بسبب انتشار وسائل

 للصالاحيات، مع التشديد، بشكل أكبر، على استقلال اللقضاء، احترام مبادئ الدستور، حقوق الأقليات وتعدُّد المجالس المُ المنتخبة. سوف يعبِّر




 بشكل مغرط، على الـحاضر، متجاهلة أنه من اللاززم، أحياناً، اتِّخاذ قرارات غير شعبية لضمان رفاهية الأجيال القادمة. كما تغري الشُعبوية
 حيث تتناسى أن المبادلات مع الآخرين تعزِّز توسُّع وإثراء البلد بأكمكله.
 العنصرية ضدّ الآخر.

باتريس دوميرتين : : في خضمّ السياق الشعبوي الحالي، كيف تتصوَّر التعدّدّدية الثقافية؟

تزيفتان تودوروف: يجب أن ننظر إلى وضع كهذا بشكل واضح، لأننا نخلط - في كثير من الأحيان- بين الكلمة التي تصف واقعاً اجتماعياً

والنكلمة المستخدمة لتسمية سياسة إرادوية. إذا نظرنا إلى الأمر من مستوى
 تماماً. الثّقافة هي مجموعة من الرموز المشتركة لـجماعة اجتماعية. لا لا تتشكَّل الجمماعة على أساس اللغة أو الأصول العرقية المُختلفة فقطّ، بل لأن الأفراد ـ أيضاً ـ يتَّسمون بعادات وخار أِائص وسمات اجتماعية


 في حين أن بعض الججماعات تجد في الغالب صعوبة في التواصل مع


 أوروبا، في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. إن التُعدُّدية الثّقافية
 أكيدة؛ نعيش في عالم يسافر فيه الناس أكثر من أي وقت مضى، فيا عانم تختلط فيه مختلف الطبقات الاجتماعية. تلتقي، في بلدك، بأناس لا لا
 خلق استثناءات قانونية للمجتمعات المختلفة؛ ينبغي تطبيق القانون علي الجمميع بلا تمييز. إن العمل على صياغي قلى قوانين تحترم عادات السكان الأصليين وعادات المهاجرين يتعارض مع مبدأ المسساواة، ويضرّ أكثر بالأقليات التي لا تنجح في تحقيق الاندماج، بمعنى أن الأقليّات
 ثمة العديد من مميزات وخصائص حياتنا، لا يعود مصدرها إلى التقانون؛

وبناء عليه فالتسامح، كفضيلة ديموقراطية أخرى، هو من يجب أن ينتصر





لا يشاهدهم الرجال حين يذهبن إلى حمّام السباحة.

باتريس دوميرتين: دون أعداء كليانيين، إلى أين نحن ذاهبون؟ وما نوع العالم الذي نريد أن نعيش في ظلالله؟

تزيفتان تودوروف: دعونا نبدأ ـ أولاً ـبالابتها ج لكُوننا هَزْمْا الأعداد الككليانيين ومع ذلك، لا ينبغي أن ينسينا هذا الانتصار الأعداء الجدي


 ليس قوة خارجة عن إرادة الإنسان، بل الشر كامن في أعماقه وجزء من ميوله الخاصة.

على عكس اليوتوبيات الحالمة، سواء ذات الطُبيعة الدينية وذات الطُبيعة السياسية، فإن الديموقراطية لا تقدّدم نفسها كتجسيد
 الديموقراطية نفسها. لكن لا ينبغي الاكتفاء، فقط، بالأشكال الونال الوحيدة للديموقراطية، كالحقّق في التصويت، لأن هذه الأشكال قد تغتّد روحها،

وتتحوَّل إلىى صَدَفة فارغة. في هذا الصدده، فإن حركات الساخطين،
 تصبح حركات كاشفة للحقيقة بمجرَّد أن يلاحظ المرء هذه الـحركا كأعراض ودلالة على ضعف الرؤية السياسية. أن يصرخوا في الشوازع »الديموقراطية الآن!ه بدلاً من عبارة »تحيا الثورة، هي بدعة في فارّتنا الأوروبية. إنهم يصرخون للتعبير عن استيائهمم، عن عدم فهمهمّ، وعن
 من الإنسانية.

باتريس دوميرتين: من هذا المنظور، ما المكانة التي يجب أن تحتلّها أوروبا في هذا السياق؟

تزيفتان تودوروف: بعد الصدمة الرهيبة التي أحدثتها الحرب العالمية الثانية التي شَنَّها هتلر، انخرطت أوروبا في سياق منظور جديد قائم على
 الأوروبيين. فيما بعد، ولمواجهة التهديد السوفياتياتي والنجيش الأحمر الستاليني الذي كان على مشارف أوروبا الغربية، كان من الواجب علي على

 يعودوا يؤمنون بغكرة الاتِّحاد. أو أصبح بإمكان هذه الساكنة أن تجد
 يتضح لنا، بشكل أفضل، حين ننظر إلى أوروبا من بقاع أخرى من

تتمتَّع أوروبا بآداب السلوك التي أتعلَّق بها أنا شخصياً

 بين التطلُّلات الروحية والتحساسيات المادية. ربما نشأت آداب الــا السلوك
 الضارب في الِِدَم بين دول تُتَّم بعادات ولغات تِ وأنماط حياة مختلفة.

أعتقد أن التجديد الديموقراطي سيجد مكاناً مناسباً في القارة

 مثل الصين، الهند، روسيا، الولايات المتحدة، البرازيل. إذا تمكنـت

 الخخروج من التعارض العقيم بين ممجتمع بطريركي قمعي وممتجمع ليبراليم




 اليوم في المُغامرة نغسها، ومحكوم علينا ــجميعاً إما بالنجالح أو بالفشل.

على الرغم من أن كل فرد منا يبقى عاجزاً أمام ضخامة التححّيات، فمن الأكيد أن التاريخ لا يخضع لِّوانين متحجِّرة غير

# قابلة للتغيير، وأن الاتُكال لا يقرّر المصير، وأن المستقبل رهين الإزادة 

الإنسانية.

## HF FIGARO•fr

20/01/2012

## جدران تُشَوّه الإنسان

»"ثمّة جدار وجدار.... وطبيعة الجدار الإسرائيلي ليست كطبيعة جدار برلين.. والحاجز المنصوب بين المكسيك والولايات المتحدة يخضع لمنطق آخر. تكمن النقطة المشتركة بين هذه الحواجز في إقامة جدار منيع يتوخّى صدّ الخوف من الآخرين."

منذ سقوط جدار برلين سنة 1989، ظهرت العديد من الجدران في شتّى بقاع العالم بهدف الفصل بين بين الشعوب،

 ״الخوف من البرابرة، الذي وَسَمْتُم به كتابكمه الأخير؟

تزيفتان تودوروف: في الواقع، لست على يقين من مدى مصداقية وجدوى توحيد مجمل الأسئلة التي تثيرها إقامة العديد من النجدران، هنا وهناك، للفصل بين مختلف الشُوب.

الهوية المادية للمسألة تخغفي وظأئف جدّ متوعة. فجدار برلين
 فني الوقت النذي شُشِّدت فيه العديد من الجّدران الأخرى لُمنع دخول
 السغر إلى الخارج. لتد كان هذا الـجدار بمثابة التجلّي المادي الـقائمٌ

للستار الحديدي. إنه سجن أقامته الحكومات الشيوعية لشعوبها حتى لا
 إلى محاصرتهم وسجنهم في فضاء محدود.

هناك فئة أخرى من الجّدران تقدِّم مثـالاً واضماً للجدران


 أن السلام ملم يحلّ بعد بين الأطراف المتناحرة، لهنذا نرى أن كل طرف يتمترس خلف حاجزه المنيع.

ألا تمثّل - على الرغّم من كل هذا - جميع الجدران الألأخرى الخوفَ من البربري؟ أو بالأحرى الخوف من الآخر؟

تزيفتان تودوروف: في الواقع، إن أكثر الجدران انتشاراً مي تلك الجدران التتي يتمٌ بناؤها بهدف تحقيق الأمن. لقد لعبت هـيت هذه الـجدران





 عنها، تدريجياً، بسبب المتفجِجرات التي أفقدتها الفعالية والنجاعة.

ظهر نوع جديد من الـجدران، في العقود الأخيرة، وَسَمَتْ
-بشكل خاص- عصرنا: إنه الجدار المناهض للمهاجرين الذي يكمن


 المنصوب لتسييج إسبانيا من جهة شمال إفريقيا، وبالضّبط، في سبتة

 في بغداد) أو -أيضاًا بَدافق الخْوف من مجاورة الأحياء اللفقيرة سيئة السمعة، كما هو الشأن في بادوفا. هناك أك أخيراً أسيجة تُنصَب لِحماية بعض الإقامات الفاخرة، وهي فئة مثيرة للاهتمام: إنها معازل ذهيرا ديبة اختار سگّانها، بطيبة خاطر، التخندق داخلها.

## لماذا لم تذكر الجدار الذي يتحدَّث عنه الجميع في غالب

## الأحيان، الجدار الذي أنشأنه إسرائيل في الضفة الغربية؟

تزيفتان تودوروف: لأن هذا الجدار لا مثيل له، وذلك لما يؤدّيه من وظائف عديدة ومختلفة في Tن واحد. بالططع يأسف المرء لعدم إيجاد أية وسيلة لتجاوز الصراع.... لكنن من الملاحظ أنه منذ بناء باء هذا الـنجدار انخفضت هجمات المقاتلين اللفلسطينيين بنسبة 80 في المئة. ومع ذلكّك، فهذا المجدار ليس منوطاً بهذا الأمر فقط. في الواقع، لم يتم يتمّ بناء هذا

 أحيان أخرى بعشرات الكيلومترات. وبهذا أصبح هذا الجدار الصـلد الصـلد


إلى أراضيهم في الطرف الآخر). أما وظيفته الثانية فتكمن في ضمّ أجزاء جديدة من الأراضي الثفلسطينية. وهذه ليست الخر وظر وظائنف، فالئغاية من بناء هذا الجددار لها علاقة وثيقة بسياسة احتلالال الأراضي والتي تتوخّى ـ عن طريق شبكة من الطرق المخصَّصة، ومن خلالل الفصل والمراقبة - ضمّ المستوطنات الموجودة داطن داخل فلسطين في إسرائيلـ أما في المناطق المختلفة المتبقِّية من الأراضي الثفلسطينية التي يجد
 بالأوضاع التي كانت قائمة في البانتوستانانات زمن الميز العنائصري في جنوب إفريقيا (نظام الأبرتهايد العنصري).

وهكذا، فالُجدار الذي كان الهـلدف منه تحقيق الأمن والحماية
 هذا، فالجدار له وظيغة سياسية: جعل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة إلى جنب إسرائيل أمراً غير قابل للتحقيق.

يُعَدّ أيّ جدار -في غالب الأحيان- الجزء المادي لـجدران v أقس إثارة (الحدود على سبيل المثال)، وقد يُيُّدّ جدارار ألما افتراضياً، ومن هذا المنظور إن الجدار المقام في مناطق الطوق الإسبانية في سبتة ومليلية هو نقطة تثبيت، أو أو ما يسمّيه سكان أوروبا الشرقية ״جدار شينغين"، جهاز مراقبة الهجرة إلى أوروبا. ألا تلعب الجدران ألـان الافتراضية دوراً بالغ الأهمية كما هو شأن الجدران المرئية؟

تزيفتان تودوروف: تمثِّل الجدران غير المرئية حدوداً غير قابلة للعبور،


أو الفولاذ؛ تلك كانت حالة جدار برلين مع الكتلة السوفيتية قبل سنة 1989، لم يكن جدار برلين سوى جزء من الستار الحديدي النـي الذي لم
 ذلك الوقت في بلغاريا (إلى حدود سنة 1963) ،، لم يكن بمعدندور أي مواطن اجتياز الجدار دون ترخيص. لُقد كانت الدوريّا لانيّات لا تتردّد في إطلاق النار. كانت الأخبار والمعلومات الوافدة من الجهة الأخرى مراقبة. لم يكن بمعدور المرء إجراء مكالمار المة هاتفية إلى للخارجه، ولم الما تكن قراءة الصحف الغربية أمراً متاحاً، باستثناء الششيوعية منها، أما محطّات الإذاعات الغربية فكان يتمّ التشويش عليها في بير بلغاريا. أما الججدران الصغيرة التي تحيط بسبتة ومليلية فلها نتائج من خلالال وسائل
 الولايات المتحدة الأميركية التي لا تضاعف حدودها عبا عبر إقامة جدار، ما دامت منطقة الريوغراندي وصحراء أريزونا تثبّطان همّة مرشَّحي الهجرة. أصبح الأفارقة الذين يسعون للالتحاق بأورئ

 المراقبة والطائرات والبواخر المزوَّدة بالرادارارات وكاشفات الـات الأشعة ما فوق الحمراء. حتى إجراءات التفتيش المعتمدة بمطار رواسي تساهم
 كبير، من الجهة الشرقية لأوروبا، عبر تركيا وأوكرانيا وبيلاروسيا حيث الا لا وجود لبحار فاصلة، فإني لا أستبعد إقامة جدران فعلية مزوَّدة بأسلاك شائكة.

تزيفتان تودوروف: من بين كل الجدران التي ذكرنا، هناك فئة من

 وذلك ما يشكل تناقضاً في طبيعتها. في الماضي ملم يكن الفلاح الما الماليّي (نسبة إلى مالي) يرغب في الهـجرة إلى باريس، وفلاح الهندورواس لم يكن يحلم بالإقامة في لوس أنجلس. لم الما يكن في علمهم وجود

 في وقتنا الـحالي أصبحت المواد التي تُصَنَّع في الشُمال تتجوَّل بحرّيّة في الجنوب، وبشكل أكثر كثافة، أيضاً، المعلومات والصّا الصور. أعتقد أن

 »الخخوف من البرابرةه لأمر مؤسف حعاً. إنه خوف فاقد للفعالية من حيث كونه يتصدّى للإثارة دون الاهتمام بالأسباب. والحا الأسباب واضحة؛ إنما اللفرق في المكافأة عن العمّل بين الجا 10 الجنوب والشمال، والذي يمتد من 1 إلى 10، أو من 1 إلى 100. 10 وما لم
 التوافد إلى مناطق الأغنياء، لأن ذلك هو سبيل خلاصهم الوحيدل إلن إلن
 الصحراء الملتهبة، أو البقاء لأيام وأيام والأمواج تتقاذفهم داخلم

متهالكةة... لا سيَّما وأنهم يقحمون معادلة الشرف في هذه التقضية، لأنهم يشعرون بثقلل المسؤولية في إيجاد غذاء لُورجاتهم وأبنائهم في بلادنمه.
 مستوى عاٍٍ من الخططورة بالنسبة لهم ولنا، نحّن ـ الأوروبيين. وفي نها نـاية المطاف ينتج عن هذا الوضع شعور بالضغينة. لهذا السبب يتعيَّن علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحسين مستوى المعيشة في بلادهم لأن ذلك
 يكون الأمر سهلا (لأن الفساد والرشوة تسود النخب القيادية النيا في الدوول اللفقيرة)، لكن نبل المحاولة يستحقّ كل الـنـناء. إن الأموالن المُهودرة في




 الباقون بيننا فلن يهِّدِوا وجودنا على قيد الـحياة. إن الهوية الثّقافية،
 أوروبا الآيلة للشيخوخة في حاجة ما سّة لإسهامات جمات جاعات ات بشرية أكثر

من الواجب اللقيام بعمل هامّ في إطار الشراكة مع الآخرين،

 هذا، يجب الانخراط في عمل مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي

حتى لا تنقاد الشُوب الأوروبية، وتخضع للأصوات اليمينية المتشِّدّدة
 عجيبة للهوية الوطنية، وتشريعاتها التي تتوخّى تحويل الكرم والضيافيا إلى جريمة.

حين نقرأ التاريخ الضارب في القِدَم، ندرك أن مصير الجدران هو السقوط، مثلما كان الشأن مع جدار بار برلين، وندرك أيضاً أنه بإمكاننا الالتفاف والتحان التايل على هـا

 الصين العظيم. هل ترون في مآل هذه الجدران الجان باعثاً على

التفاؤل حيال الجدران الحالية؟
تزيفتان تودوروف: أن يدرك المرء مآل سقوط جميع الـجدران لا يشكِلِّ

 ولا على مستوى التاريخ أو بدرجة أقلّ، فيما يتعلَّق بتآكلها الطبيعيعي. لقد سقط جدار برلين أربعين عاماً بعد تطويق الاتحاد السوفيانياتي لمناطق
 الأنفاس داخل سجن مغتوح، في الوقت النّي لا يملك فيه الإنسان سوى حياة واححدة. ليس بمعدورنا أن نتغاضى عن وجود الساجن السن، ونـيا بانتظار التغيير، لا سيّما بالنسبة لنا، نـحن الذين كنا كنا نرزي
 الـحسبان أن النشأة داخل الجدران تشوِّه الإنسان من الدانـانل، فينتهي به

المطاف إلى نسيان أن هناك حياة خارج السجن. وفي أحسن الأحوال
 الشيء الذي يجعل الإنسان يغقد اللقدرة على تمييز الألوان، فلا يرى
 فالجدران، حتى لو تحوَّلت إلى أنتقاض، تبقى حَيّة أكثرُ من حياة البشر. ترمز جميع الجدران التي ذكرنا - سواء أكانت جدرانـا N حقيقية أم كانت افتراضية - إلى الخوف من الئ الآخر. أليس هذا الأمر قضية إنسانية بحتة؟ ثم هل يكم يكن قدر الإنسانية في تشييد الجدران؟

تزيفتان تودوروف: يكمن جوهر الجماعات البشرية والُحيوانات الراقية في القدرة على إقامة علاقات مع مـجموعات غريبة عنها تكون من من جنسها
 رَدٌ الفعل الوحيد. فحين تنسج جماعة بشرية روابط مع جماع الوة أخرى، ويحدث أن تتضارب مصالحهما فإن خيار الانفصال أو الهُروب أو إقامة




 تجنُّب القطيعة والـحرب والخضضوع. بدل الخوف من من الآخر يجب
 اللحوار والأخذ بعين الاعتبار البعد الزمني، الماضي كما المستقبل. وهذا

ما تسمّيه المؤرِّخة وعالمة الإيثنونوجيا الفُرنسية الشههيرة جيرمان تيللو
 الحالثي باراك أوباما الذي نأمل أن تتطابق تصريحاته مع أقواله.

## Bds

24/09/2009

## صدر في سلسلة كتاب الدوحة

| عبل اللرحمن الكواكيبي | طبائع المستبدا | 1 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | برثوقا نيسانه | 2 |
| ساليمان فياض | الأكهة الألريعه | 3 |
| عمد فاغيوري | الفدول الألربعهة | 4 |
| علي عبد الرازها |  | 5 |
|  | شا شو | 6 |
|  | ص0 | 7 |
|  |  | 8 |
| wog dollm | حرية الفكّ وأبطالها | 9 |
| ميخائيل نعيمة | الغريال | 10 |
| ال** |  | 11 |
| بدر شاكّر السياب |  | 12 |
|  | ( |  |
| الالطاهر الهداد | امرأكنّا | 13 |
| b | المx | 14 |
|  |  | 15 |
|  |  | 16 |
| عباسِ | عبقرية عمر | 17 |
| عباسِ | عبقرية المدّيقا | 18 |
|  |  | 19 |
| ميخائيل المصقاله |  | 20 |
| 3 | " | 21 |
| ريجيس دوبيريه | sوra الها | 22 |
| الإلمام | \|الكّكابات المياهياهية | 23 |
| عبد الكّبير الها |  | 24 |
| ) | كالريخ عالم الأكب) | 25 |
| عباسِ | عبقرية | 26 |
|  | أ | 27 |
| يهم |  | 28 |
|  | عبقرية معهد | 29 |
|  |  | 30 |
|  |  | 31 |
|  | عام جديد بلون الكَّ | 32 |
| غالد الثنجار | . | 33 |
| ترّ |  | 34 |
| 3 |  | 35 |
| ابنز طفيل |  | 36 |
| ميشّال هار |  | 37 |
| مهمد إثبال |  | 38 |

## تزيفتانتودوروف




من بين كل الجدران، هناك فئة من الجدران تسِم -بشكل حصري- عصرنا الحديث: الجدران المناهضة للمهاجرين. وهنا النوع من الجدران متأصًا بشان المكل جوهري في العوطة، وذلك ما يشكل تناقضاً الفي طبيعتها. في الماضي م يكن الفلاح اكاليت (نسبة إلى مالي) يرغب في في الهجرة إلى باريس، وفلاح الهندوراس مل الهاح يكن يحلم بالإقامة في لوس أنجلس. لم يكن في علمهم وجود هذه الما الأمكنة. كان لزاماً علينا انتظار حدوث هن هذا الترابط في العلاقات الحالية، بشكل مذهل، بين مختلف ألطا أطراف العام ليظهر هذا الحلم. في وقتنا الحالي أصبحت المواد
 أكثر كثافة، أيضاً، المعلومات والصور. أعتقد أن إقامة الجدران المناهضة للمهاجرين هو رز فعل الأغنياء إزاء تداعيات العوطة على الفقراء.

