> كلود ليثْـي شُتْتراوس

ترحـمـة : د. سـليبم صـاد
www.j4know.com


WWW•j4know.com
$10^{\circ}$

> كلود ليڤي شتراوس

## العسـرق والتاريـخ

ترجـمـة: د. سليم حـداد


## I I العر ق والثقافة

إن الحديث عن مساهمة الأعراق البشرية في الـضــارة العـالمية ،
 للكفاح ضد التععب العنصري . قد يكون من الع العبـث تكر تكريس هذا


 لفكرة العرق مع إعتقادنا بأننا نبرهن أن التجمعان التات الاثنية الاتية الكبيرة التي تؤلف الانسانية قد أسهمت بحد ذاتهـا مسـاهمات خاصـا . العام
ولكن لا شيء أبعد عن هدفنا كمثل هذه المهمة التي تؤ دي فقط الى صياغة النظرية العرقية بطر يقة عكسية ـ ـوعنـي الندما نسعـى للتعـرف على






بالنسبة له ، لم تكن الأعراق الكبرى الأولى التي كانت تـــألف منهـا
 المطلقة وإنغا مي متتوعة في قابلياتها الحاصة ـ إن عاني

 المحكومة بتهجين مندفع أكثر فأكثر ، دون تمييز بـين الأعـراق ، لكن الـئ

 على مذه الأرضية المحدودة ، إدعاء الموضوعية ، الأمر اللذي يخالفي علم الماني الوراثة الحديث ) ، والنتاج الاججزاعي والنفساني للثقافات الانيانيانيانية . وقد كفى غوبينو(Gobineau) أن يرتكب هذه الـيطيئة ليجد نفسه أسير الحلقة الجهنمية التي تؤدي من خطأ ثقافي لا لا يستبعد النية الحسنة ، الى التبرير غير الارادي لكل محاولات التمييز والاستغلال .
 البشُرية في الحضارة ، فإننا لا نريد القول أن المساهواهمات الثقافية لآسيا أو



 متميزة متصلة بالتكوين التشريحي أو الفزيولوجي للسـوـئود أو الصفـر أو

 الوقت نفسه ، بأن تنحي الى المرتبة الثـانية جانبـأ مهاً جدأ كذلك من

الحياة الانسـانية وهــو أن هذه الأخــيرة لا تتطـور في ظل نظــام متاثـلـل



 أخرى . ولكنه يتميز عنه في الوقت نفسه بيزتين هامنيّ هامتين : أولاً انه يقع في مرتبة أخرى من حيث الأهمية ، لأنه ثمة ثقافيات إنـا


 وربا أكثر منها . من جهة ثانية ، وعلى عكس التنوع بين التين الأعراق الني

 نتساءل عال إذا كان يشكل بالنسبة للانسانسانية غناً ألم غرماً ومن المتفق عليه أن هذه المسألة العامة يككن أن تتشعب الى عدة مسائلّ .






 كيف نفسر التقدم الكبير الذي قطعته الحضارات التي طورهـا الرجـلـ
 متخلفة ، بعضها في منتصف الطريق ، والبعض الألانخر قابع في تأخـر يككن أن يصل الى آلاف السنين أو عشرات الألوف منها ؟ لا لا يُكننا إذن أن ندعي أننا حليّنا سلبأ مشكلة التفاوت بين الأعـراق البشرية إلذا لما لم
 الانسانية التي ترتبط بها عامة ، ارتباطأ وئيقأ ، في الواقع إذا لم يكن في القانون

## تنوع الثقافات III

لكي نفهم كيف تختلف الثقافات الانسانية فيا بينها والى أي مدى ، إلفـ
 بعضاً ، أو ما إذا كانت تتعاضد لـشْكَل مجموعة متناسقة ، علينا أولاً أن نحاول إجراءا بالحسبان أن الثارلت على الصعيد نفسه . البدء نحن أمام جبتمعـات متناتـرة في المكان ، بعضها قريب والآخ

 الى عالم في الأجناس وأن يذهب ليتف الم الم إلا أنه على العكس ، حتى ولـو تحـول الا

 علينا الا ننسى أن المجتمعات المعاحرة التي لم تعرف الكتار الكتابة ، مثّل تلك
 أخرى ، من المستحيل عمليأ التعرف عليها ، ولو بطر يقة غير مباشرة .

وإذا كان لنا أن نقوم بجردة صـادقة لاحتفظنا لما بخانات بيضاء يفـو عددها دون شك عدد الخانات التي نشعر فيها أننـا جلـا
 الانسانية هي في الواقع حالياً ، وفي الواقع والقانون ماني وأغنى من كل ما نحن مهيأون لمعرفته على الاطلاق .
لكن حتى ولو تملكنا شعور بالتواضع واقتنعنا بهذه الحدود ، فإننا
 غتلفاً ولكن إذا هي نشأت من جذّع واحد مشترك فإنها لا تختلف عن
 وقـت من الأوقـات أي علاقـات . وهــكذا فإن امبراطوريتـي الأنــا (INCAS) أكثر وضوحاٌ وتأكيداً من انكلترا والولايات الميات المتحدة الأميركية حاليأ على

 صلات ميمة فيا بينها وكأنها تقدم لنا صورة حضا حضارة واري واحدة ، ، في حين أنها وصلت إليها عبر طرق غختلفة ليس من حقنا إهـا نفسه في المجتمعـات البشرية ، قوى تعمـل في اتجاهــات متعارضــة ، بعضها ينحو الى المحافظة على الحُصائص المميزة وحتـى التشـــديد على إبرازها ، في حين أن البعض الآخر يعمل في التجاه التوافق والتقارب .

 بالنسبة للاخرى ( مثل اللغات الروسية والفرنسية والانكليزية ) ، فإن لغات ذات جذور متنوعة ، ولكنها محكية في أقاليم متالاصقـة ، تقـدم

سلات مشتركة ، مثل اللغة الروسية التي اختلفت في بعض الوجوه عن اللغات السلافية الاخخرى لتقترب ، من الناحية اللفظية على الأقل ، من اللغتين الفنلندية ـ المنغارية Finno-ougrienne) والتركية المارية المحكيتـين في المناطق المغرافية المجاورة لما مباشرة .






 وبالفعل فإن مسألة التــوع لا تطـرح بالنـا علاقاتها المتبادلة وحسب،ولكنها موجودة كذلك في داخل كل كل بجتمع، ، داخـل كل التجمعـات التـي يتشـكل منهـا ، فالفئـات والطبقـات ، والأوساطالمهنية والطائفية . . . الخ، تظهر بعض الان الاختلافات التي تعلق عليها كل واحدة منها أممية قصوى . ويكننا التساؤ ل عها إذا لم يكن

 حالة المند القدية ، مع نظامها الفئوي الذي انتعش على أثر استر استباب الهيمنة الآرية .
يتضح إذن أن تنوع الثقافات الانسانية ييب ألا يتم إدراكه على نحو ساكن . هذا التوع ليس تنوع عينة جامدة أو دليل جاف . وعما لا شك الـا فيه أن أبناء البشر قد أنجزوا ثقافات غختلفـة بفعـل التباعـد الجنــــافي

والخصائص المميزة للبيئة والجهل الذي كانوا فيه بالنسبة لسائر البشرية ،
 بتمع مرتبطاً ومتطوراً في عزلة عن المجتمعات الأخرى ـ ـ إلا أن ذلك الك لم الم يحدث إلا ربما في أمثلة اسشنائية على غرار التسل| نيّن (*) ( وهنا أيضأ لفترة الـا عحدودة فقط) . فالمجتمعات البشرية ليست أبداً وحيلة ، وعلار وعندما تبدو في أقصى درجـات الانفصـال فإن ذلك يأخــذ أيضـأ شكل الكا الكتــلـ أو




 تر بط ما بينها صلات وثيقة ـ ـ والى جانب الفوا ثمة فوارت بنغس القدر من الأهمية ، ناتجة عن التجاور مثل الرغبة في التعارض وفي التايز وفي تحقيق الذات . فالكثير من العادات لم ينشا
 فراغ بالنسبة لمجموعة بجاورة كانت تخضع لا ستعهال عحدد ، بمالأل لم يخطر



(*) تـمانيا : جزيرة تقع جنويى شرتي أستراليا .

## ـ النزعة العرقية أو ( المركزية الاثنيّة ) III

يبدو مع ذلك ، أن تنوع الثقافات لم يظهر للناس إلا نادرأ كا ها هو


 نظرة أكثر دةة من قبوله أو إيجاد الوسيلة للرضوخ له له الـ
 متينة نظرأ لأنه ينز للظهور بجددأ لدى كلى منا منا عندما نكون في في موقع غير





 تخلط كل ما لا يشترك مع الثقافة اليونانية ( ومـن بعـد
 اللـضارة الغربية تعبير متوحش في المعنى ذاته . فقد كان يغتفي وراء هنه

الصفات المكم نفسه ، إذ من المرجح أن كلمة بر بري تقود من الناحية اللغوية الى غموض وجمجمة أغاني العصافير ، بعواجهة القيمة الـيمة التعبيرية

 الحالتين نرفض القبول بواقعة تنوع الثقافة نفسها ، ونفضل أن ألما نرمي خارج الثقافة ، في الطبيعة ، كل مألا يتوافق مع القواعد التي نعيش في

إن وجهة النظر البسيطة هذه ولكن العميقة الرسـوخ لدى أغلــبـ








 الالتباس والتقهقر . ولكن ، كان يبلو ، بالنسبة لتطاعات وات واسعة من



 من الرصانة ـ ( الطيبون ه ، الممتازون ، ، ( الكاملون ) ، الأمر الذي


 القمل ه . ونذهب غالبأ الى حد حرمـان الأجنبـي من درجــ الا
 تتحقق أوضاع غريبة حيث يتبادل متحدثان الرد بقسوة . في بيلاد الانتيل


 المياه وذلك لكي يتحققوا عبر المراقبة الطويلة ، عا إذا كانـت جثتهـم عرضة للتحلل أم لا .

هذه الطرفة النافرة والمأسوية تبر ز جيداً مفارقة النسبية الثقافية ( التي




 . يعتقد بوجود البر برية

ما لا شك فيه أن أنظمة الانسانية الكبرى ، الفلسـفية والــدينية - الـوية
 الماركسية ـ تد وقفت ضد هذا الضالال ـ لكن المطالبة البسيطة بالمساواة الطبيعية بين بميع الناس وبالأخوة التي يقتضي أن تجمع بينهم ، دون

تميز بين الأعراق والثقانـات ، يـمـل بعض ما هو غيمب للفكر ، لأنها



 الأعراق ، هو ه التأكد المباشر لحواسته عندما يرى معأ أفريقياً وأوروبياً وأسيويأ وهنديأ أمركياً ه . .
كذلك الاعلانات الكبرى لـقوق الانسان ، تعمل هي الأخرى في




 أن ينكر فوارق لا يفقهها ثقافيأ ، استسلم المى تأملات فلسفية واجتارئكاعية
 يعرض ثنوع الثقافات مع سعيه المستمر لالغاء ما تحفظله من أشياء غزية ومزعجة

ولكن مها تكن غختلفة وأحيانا غريبة ، فإن كل هذه التأملات تصل



 فيها المجتمعات البشرية ، سواء القديعة أو البعيدة ، على أنها أطوار أو

مراحل تطور وحيد منطلق من النقطة نفسها ، يقتضي أن يؤ دي بها الى


 حقيقة أعمق أو تؤ خر ظههورها ال






 حصان ، أما الثاني فهو أن طبقات أرضية متتابعة ، أي أنها من الناي


 (


 وأن نتاكد وفقأ لعمق الطبقات الجيولوجية أن الشكّل أو التقنية المتبعة في
 تعطي فيزيائيأ الولادة لفأس أخرى على غرار الـيوان ـ والقول في هذه

الحالة الأخيرة أن فأسأ تطورت انطلاقأ من فأس أخرى يشكل إنـئ إلـن صيغة
 اللطبق على الظواهر البيولوجية . فا هو صحيح بالنسبة للانيانياء المادية
 أيضاً بالنسبة للمؤسسات والعقائد والأذواق التي يبقى ماضيها بهـهـولاً

 أن فكرة التطور الاجتزاعي أو الثقافي لا تقدم على الأكثر ، سوى طريقة جذابة لكنها ذات سهولة خطرة لتقديم الوقائع
 الصحيحة والخاطئة يفسر بواسطة تاريخي ظهورهما الخــاص . وكــا لا لا لا

 الأفكار القديعة التي استفاد منها باسكال ، والتيا والتي شبهت الانسانيانية بكائن حي ير بالاطوار المتتابعة للطفولة والنتوة والنضج ، فان التيا القرن الثامن عشر هو الذي رأى تفتح الرسوم البيانية الاساسية التي أصبحت فيا با بعد

 كوندورسيةCondorcet.


 لم يعد من المؤكد أبداً أن الملاحظة والامتقراء يككن أن يقدما ذات يوم

## ـ الثقافات القديمة والثقافات البدائية IV

 تصنيف الثقافات الى ثلاثة أنواع هي : الثقافات المان الماصرة له ، ولـكـن الموجودة في مكان آخر من الكرة الأرضية ، والثقافات التي ظهـري المـر في المكان نفسه تقريباً ، ولكنها كانت سابقة في الزيان الزان ، وأنيراً ، الثيان الثقافات التي وجدت على السواء في زمان سابق لزمانه وفي مكان خختلف عن مكان
وجوده .

ورأينا أن هذه المجموعات الثلاث معروفة بلرجات متفاوتة . ففيِا يتعلق بالأخيرة ، وعندما يكون المتصود ثقافات لم تعرف لا لا الكتابة ولا



 جانية. وعلى عكس ذلك ، من المرغونب فيه كثيراً السعي لأَقامة علاقات الْات
 كيف لا تذگّر المجتمعات المعاصرة التي بقيت على جهل بالكار الكهر باء والآلة البخارية ، بالمرحلة ذاتها من تطور المضارة الغر بية ؟ كيف لا نقـارن

القبائل الأصلية التي لم تعرف لا الكتابة ولا التعدين ولكنها كانت ترسم












 غابرة ) تقدم حالات تشابه ، وذلك من أجل قياس جميع الموانب

الوقائع تكذبها في حّالات كثيرة جداً .

كان التسلمانيون (Tasmaniens) والبتاغــون (Patagons) بِلكون ، حتى وتت قريب نسبياً ، أدوات مصنوعة من الحجـارة ، وئمـة بعض


 الصـوانية) الشهـيرة التـي كان يقتضي أن يكون

استعال لما ححدداً جدأ با أن أشكالها وتقنياتها بقيت موحدة بشكل جا جامل


 والتي لم يتوصل أي افتراض لتحليلها ؟ ماذا كانت



 الأدوات على مستوى اليد البشرية ؟ إن كل هذه الغوام







المعتقدات الدينية ؟
إن إحدى التفسيرات الأكثر انتشاراً من بين تلك التى سستوجبهـا

 وطريقة هذا الأستدلال هي التالية : للسكان البدائيين الماليّن طقوس
 الصخـرية السابقـة للتـاريخ ، سواء بعددهــا أو بوضعهــا في أعلاق

المغاور ، تبدو لنا دون قيمة نفعية ، وقد نقشت من قبل الصيادين الأمر الذي يعني أنها كانت تستخدم في طقوس الصيد ـ ـ يكفي الاعلان عن هذا الاستدلال الضمني لكي نقدر تناقضه . فضلأِ عن ذلك إنها منتشرة
 السكان البدائين الذين عوملوا إراديأ بشتى الطرق عبر المبر آدمية شبه علمية






 من النمنمة تصل الى أقصى درجات التبديل ، في حين أن فن ما ما قبـل



 في حقيقة تتابع سكان خختلفين تتابعوا على البقعة نفسها ، كانوا يكهلون
 معتقدات وتقنيات وأخاط متعارضة .

في حالة هذه الحضارات ، تذگّر أميركا ما قبل كولومبوس ، عشيةٍ
 أمام الامتحان ، ففي أوروبا ترافقت الز راعة مع تدجين الحيوانات ، في

حين أن تطور الأولى السريع بشكل استننائي في أميركا ترافق مع جهل
 استمرت أدوات عصور ما قبل التاريخ في الاقتصاد الز راعي الذي تيا تافت في أوروبا مع بداية التعدين
ليس ضرورياً مضاعفة الأمثلة . اذ أن المحاولات البـارية المـا لمعرفـة
 المتفاوتة التأخر للحضارة الغربية ، تصطدم بصععوبة أخرى هي ألمي أعمق بكثير : بشكل عام ( وباستناء أميركا التي سنعود اليها فيا بعد ) ، وراء الماء
 ولكي نتعامل مع بعض المجتمعأت على أنها | (1 مراحل " ه من تطور البعض الأخرى علينا القبول حينئذٍ أن ثمة شيئأ حصل بأِ بالنسبة لمذه الأنحيرة ولم
 نتحدث انختياريأ عن ه شعوب بلا تاريخ " ( لنقول أحياناً أنها الاكثـر

 مئات ألوف السنين ، ثمة كذلك أنان ألا أحبوا وكرهوا وتألموا واخترعـوا
 حتى تلك التي لم تكتب تاريخ طفولتها وفتوتها .

يكننا القول دون شك ، أن المجتمعات البشرية استعملت بدرجة
 مستعجلاُ في حين أن البعض الأخر كان يعبث طوال طوال الطريق ـ ـوها وهذا نتوصل الى التمييز بين نوعين من التاريخ ها لا :

 قيد العمل طاقات مائلة ، ولكن تنقصه موهبـة التـركيب(synthèse)

 الذي لا يتوصل أبدأ الى الابتعاد فترة طويلة عن الاتجاه الأولي الئي
 التبسيطية التي حاكمناها في الفقرات السابقة . يككننا الاحتفا
 واحدة منها . ولكن قــل الوحـول الى هنــا ، علينـا البحـث في عدة . مسائل

## V ـ التكرة التقدم

علينا في البدء ، أن نتفحص الثقافات العائدة الى الفئة الثانية من
 تكن - من خلال وجهة نظر ثقافتنا . إن وضعهـا أكـيا أكتـر تعقيداً منـه في الـلالات التي واجهناما سابقاً . إذ أن فرضية التطور ، التي تبدو غـيـر
 المتباعدة في المكان ، ، تظهر هنا اغير قابلة للنزاع ، لا بل تل تؤكدها مبائرة الوقائع . إننا نعلم ، عبر الشهادات المتطابقة لعلم الأثار وعصر ما قبل




 وتربية الحيوان ظهرت فِا بعـد ، متر|فـــة تدريياي مع التعـدين الـــي





 إذن استنتاجاتنا السابقة لـطر إعادة النظر بها ـ الـا إن التقدم الذي أتجزته الانسانية منذ وجودها ظالـيا




 والحديد . ذلك كان سهلأ جدأ . نحن نظن الآن أن صقـل المـا وتشطيبها عرفا أححيانأ في آن واحد ، وعندما تحنا تحجب التقنية الثانية حجبأ




 المجر المشطوب في بعض مناطق شمال أوروبا .
 المجري ، كان يسود الاعتقاد حتى عدة سنوات خلت ، الميان أن الأشكال


والصناعات à éclats والصناعات à lames ـ تتعلق بتقدم تاريخي ذي ثلاثْ 'مراحل نسميهـا العصر الحجـري الأدنـى والعصر الـجـري




 حصل ازدهارهم ما بين الألف المائتين ونمسين ، والألفـ المين المبعين قبل

 هنسة وستين ألف سنة ، والذي يصعب علينا كثيراً نقله حاليأ .
 الأعراق ، دون أن نتمكن من إقامة ( بسبب درجات السمات المو المختلفة )
 النيدرتال أقدم أشـكال الانســان(Homo sapiens) ، فأولئكـ كانـوإ معاصريه وحتى ربـا سابقين له . وليس مستبعداً أن الأنماط الأكثر تنوعاً
 \# أقزام ه أفريقيا البلنوبية وعال لقة الصين وأندونيسيا . . الخ .



 أولاً ، إن (ا التقدم " ( إذا كان هذا التُعبير ما زال يناسب لتعيين حقيقة

غختلفة جداً عن تلك التي طبقناه عليها في البدء ) ، ليس ضروريأ ولا مضطرداً ، إنه يمصل عبر قفزات أو وبّبات أو كا كا يقول علماء الأحياء












 التي عبرت مضيق بهرنج مستفيدة من الحالات الجليدية الأخـيرة ، في تاريخ ليس سابقأ بكثير الألف العشرين . وخــلال عشرين أو هـســة وعشرين ألف سنة ، نجح هؤ لاء الرجال في واحير الحدة من أروع البراهين


 ودوائهم وسمومهم ، ومطورين ـ الأمر الذي لم يعرف لـ الـ مثيل في مكان

آخر - مواد سامة مثل المنيهوت(manioc) الى مادة أساسية في الطعام ،


 والحزفيات وصناعة المعادن الثمينة ، الى ألى ألى درجات الـات الاتقان المان . ومـن أجل تقدير هذا العمل الهائل ، يكفي قياس مساهمة أميركا في حضارات المات
 والكاوتشوك والتبغ والكوكا ( مادة التخدير المعاصرة ) ، بتعابير غختلفـة



 الصفر ، أساس علم الحساب وكذلك أساس الـرياضيات الحديثـة ، بشكل غير مباشر ، عرفتـه واستعملتـه قبائـل المايا (Mayas) (*) قبـل

 نفسها ، أكثر دقة من تقويم العالم القديم . و وإن مسألة معرفة ما ما إذا كان الما النظام السياسي للأنكا(Incas) اشتراكيأ أم توتاليتـاريأ سبـت وأسالـت الكثير من الحبر . كانت تعتبر ، في شتى الأحوال ، من الصيـن الألـو الأكثر
 النمط . وإن الاهتام المتجــدد الـذي حظيت به مؤ خــراً مادة الـكورار

السامة(*) ، يذكر" ، إذا كان ثمة حاجة للتذكير ، بأن المعارف العلمية للسكان الأصليين الاميركيين، التي تنطبق على الكثير من المواد النباتية
 مساهم|ت هامة .

Curare (*) يستعمل كمخدر يؤ دي الى ارتخاء العضلات .

## التار يخ الساكنوالتار يخ التجميعي - VI

إن مناقشة المثال الأميركي الذي سبق ، ييب أن تدعونا النتقدم أكثر أنر
 وإذا كنـا قد أعطينـا لأمــركا امتانـاز التـاريخ التجميعـي ، أليس ذلك



 هذه الحضارة بصفة السكون ؟ وبتعابير أخرى ألا يتعلـق التمييز بـين هذين الشكلين للتاريخ بالطبيعة الذاتية للثقافات التي يطبق عليها ، الوا أو


 ذات معنى . في حين تبدو لنا سائر الثقافات سكونية ، ليس بالضا بالضرورور لأنا كذلك ، ولكن لأن خط تطورها لا يعني شيئاً بالنسبة لنا ، أي أنه غير قابل للقياس في حدود نظام المرجع الذي نستع الا


نطبق فيها التمييز بـين التاريخـين ، ليس لوصف بجتمعـات غختلفـة عنٍ جتمعنا، ولكن في داخل هذا المجتمع نفسه ـ هـا هذا التطبيق أكثر انتشاراً
 ينقضي خلال شيخوختهم سكونياً بقابل اللتاريخ التجميعي الذي الني تشهد









 الذاتية ، ولكن نتيجة الوضع اللني نوجد فيه بالنسبة لما ، ونتيجة عدد وتنوع مصالحنا المرهونة عليها .

يبدو هكذا أن التناقض بين ثقافات مضطردة وثقافات جامدة ، ينتج


 المليمتر نقط ، غامضة ومشوشة أو أنها لا تظهر أبداً . إننا لا الا نرى سوى
 المقارنة هي التي تستعمل لشرح العناصر الأولى لنظرية النسبية . فمن

أجل البرهنة على أن حجم الأجسام وسرعة انتقالها ليسـا قيًا مطلقــة ،

 الاتجـاه نفسه أو في الاتجاه المعاكس . ومن المعروف أن إنـا إبن أية ثقافة





 مع نظام المراجع هذا وليست الحقائق الثقافية لدى الآخرين مرئية إلا منا من الما
 في حالة استحالة رؤ يتها مهها كانت .







 الفيزيائي ( كا يبرهن على ذلك مثل المسافر ) ، الها الأنظمة المتحركة في في الاتجاه نفسه لاتجاهه ، هي إلتي تبدو غير متحركة ، في حين أن الأنظمة

الأسرع مي تلك التي تتحرك في اتجاهات غتلفة ـ ـ إنه العكس بالنسبة






 قطار يتجاوزنا أو نتجاوزه بسرعة كبيرة ،أو الــنـي يبـدو لنــا أقـل طولألأِ
 أننا لا نحظى منه سوى بانطباع غامض ينتج عنه أن دلا دلائل السرعة ذاتها النها كانت غائبة ، إنه يقتصر على تشوش آني لدائرة النظر ، فلم يعد قطاراً ،



 كل منهـا .

وني كل مرة نكون مضطرين لوصف ثقافة إنسانية بأنها جامـــــة أو
 عن الجهل الذي نحن فيه باني بالنسبة لمنافعها المقيقية ، بوعي أو با بلا وعي

 من أية منفعة ، وذلك فقط لأننا لا نتشابه .

لقد تحولت الحضارة الغربية بشكل كامل ، منذ قرنين أو ثلائـة ،




 المجتمعات الأسيوية والافر يقية التي يبطل التايز بينها بسرعة . ذلك ألك أل




 حسب وجهة النظر المختارة ، نصل إذن الى تصنيفات غختلفة .

إذا كان المعيار المعتمـد هو درجــة القـابلية للانتصــار على البيئـات الجلغرافية الأكثر قساوة ، ليس ثمة شُ شك قط ، الم أن الاسكيمو من جهـهـ





 مؤ خراً ، عبر بعض جوانب الفكر الماركسي ومع ولادة علم السلالات الات الحديث . نحن نعلم أي مكان رفيع سمحت للعرب باحتلاله في الحياة

الثقافية للقرون الوسطى ، هذه الرؤ ية النبوية . والغرب بصفته سيد

 المقرون به وهو جمال العلاقات بين ما هو مادي وما هو معنوي ، يمتلك اللك
 لقد انتجا هذه المقادير النظرية والعملية الكبيرة ، من اليوغا في الـي المند المند




 سخاء ما كان يخطر بالبال .

وفي كل ما يتعلق بتنظيم العائلة وتنسيق العلاقات بـين المجموعـة

 أنه من الضروري ، لفهم أنظمة القواعد المنجزة من قبلهم بشكل واع العـر



 أقل ، إنهـا تضـعف فقـط في دائـرة أضيق حيث تأتي فوراً بححاذاتهـا
. Maoris (*)

ارتباطات أخرى ، تهم عائلات أخرى ، لتحـل مكانها . إن وصـل

 الاستـراليون ، بوضـوح عجيب ، نظـرية هذه الآلية ، كا أحصـــيـوا الطرائق الرئيسية التي تسمح بتحقيقه ، مع الحسنات والسيئات المرتبطة
 للارتفاع الى معرفة القوانين الرياضية التي تحكم النظام ـ و ولا نغالي أبداً
 ولكن كونم كذلك المعر"فين الحقيقيين بالقياس في العلوم الاجتاعية .

إن الثراء والجرأة في الإبتكار الجلمالي للمالينازين ، وموهبتهم لدمج


 غموضاً ، إذذ إنه في الأمس القريب فقط بدأ التعرف على أممية دورها كوعاء صهر (Melling pot) ثقافي للعالـم القــديم ، أي المكان الــــي انصهرت فيه كل التأثيرات إمـا لتعـود فتغــادر أو لتنكفـيء ، ولــكـن
 نعـرف مدى أهميتهـا بالنسبـة للانسـانية ، إلا كعمـل مشتـرك لـا لآسيا


 منهجية ، جميع الامكانيات المتوفرة عبر كل وسيلة للتعبير ، كلها دلائل على ماض, في غاية الخصب . وإن ذلك يؤ كده مباثرة إتـــان تقنيات

البرونز والعاج القديعة ، التي تتجاوز كثيراً ، كل ما كان يمارسه الغرب في هذه المجالات في العصر نفسه ـ ـ وقد سبق وذكرنا المنا المساهمة الأميركية وليس من الضروري العودة إليها هنا .



 والفولاذ . . . هذه العناصر هى أقل أهمية من الطريق المار التي التي تجمعها فيها




 لجميع الثقافات ويهتم علم السلالات المديث أكثر فأكثر في الـكثش
 منفصلة

## مكانة الحضارة الغر بية VII

قد يعترض البعض على هذا التحليل بسبب صفته النظرية . قد

 لا يككنها أن تهرب من نفسها ، وبالتالي يبقى تقييمها أسـير نسـبـية لا لا جدوى منها . ولكن أنظروا حولكم ، وانتبهوا لكلِ ما يا يري في في العالم


 منها تدر ييياً تقنياتها ونثط حياتها وأساليب لموها وحتى ملابسها ؟ وكا وكا أثبت ديوجين الحركة وهو يمشي ، فإن سير الثقافات الانسانية نفسا بدءأ من الكتل الشعبية الواسعة في آسيا حتى القبائل التائـهة في الغابيات اليات



 . التي تُكنها من التغرب(s’occidentaliser) .

نقترب هنا من النقطة الأكثر حساسية من نقاشنا ، إذ لا يفيد في شيء
الرغبة في الدفاع عن خصوصية الثقافات الانسانية ضد نفسها وأكثر من ذلك ، من الصعب جداً على عالم السلالات أن يأتي بتقدير صحيح لظاهرة مشل ظاهرة شمولية الحضـارة الغـربيـة ،" وذلك لعــدة
 التار يخ ، أو أن سوابقها يقتضي التفتيش عليها في عصور ما الِ قبل التاريخ البعيدة . التي لا نعرف عنها شيئاً تقريباً . ثم إن شكأ كأ كبيراً يسود حول الم صلابة هذه الظاهرة المعنية . من المعترف به أن الحضارة الغربية تتجه ،

 تسعى فيه الثقافات الأخرى الى الـفاظ على
 والتي يكن أن نفترض أن التحولا الت العميقة التي التي تتم ستقضي عليها .
 ستتتهي الى تغريب كامل للكرة الارضية مع بعض التغير نـرات


 للسقوط، مشل تلك المسوخ في عصور ما قبل التاريخ ، أمام توسع مادي

 تحـت أبصارنا والتي نحن ، بوعي أو دون وعي منا، رجالها وأنصارها أو ضحاياها .


 أقامتالحضارة الغر بية جنودها ومؤ سساتها المالية ومزارعها وما ومبشر يها فيا فيا العالم بأسره ، وقد تدخلت ، مبلـد
 بفرض غوذجها ، أو بإقامة الشروط التي تئ دئ دي الى النهيار الأطر القائمة
 تستطيع إذن إلا القبول بحلول الاستبدال التي تقدم هلا ، أو إذا لـا لم تك تكن

 القوى ، لا تستسلم المجتمعات بسهولة كبـيرة . إن معاناتهـا تقتـرب الما بالأحرى من معاناة تلك القبائل الفقيرة في البرازيل الثرقية ، التي تبنت عالــم اللـــلالات كورت نيميا نداجـــو( Curt Nimuendaju) وكان


 يعيش المرء فيه ، حسب اعتقادهم .

في شتى الأحوال ، بصياغتنا لهذا التحفظ ، لم نقم إلا بنقل السؤ ال من مكان الى آخر . إذا لم يكن التفوق الغر بي يقوم على القبول ، الا يقوم إذن على هذه الطاقة الكبيرة جداً التي يتمتع بها وهي التي سما
 التفاوت في القوة لا يعود متعلقـأ بالــذاتية الجلماعية ، على غرار وقائـع

الانضلام التي ذكرناها قبل قليل . إنها ظاهرة موضوعية لا يفسرها إلا اللجوء الى أسباب موضوعية .

ليس المقصودٍ هنا الشُروع بدراسة فلسفة المضارات ، لأننا نستطيع


 أولى ، حسب تعبير السيد لسلي وايت(Leslie White) الى زيادة ، الماد كمية





 والتفاوت الذي يسود توزيع الطاقة الؤمنة بين الأفراد وبين الطبقات .

بعد ذلك ، نتأكد فورأ ، أن الحضارة الغر بية ، عكفت على مها تها








والتر بية والخزفيات والمياكة . . . . ومنذ ثما نية آلاف أو عشرة آلاف سنة لم نضف على كل هذه \# الفنون الحضارية ") سوى الز يادة في الاتقان .
حقأ إن ثمة بعض العقول التي لديها ميل مزعج لـدر امتياز الميا الجهد والذكاء والخيال للاكتشافات الحديثة ، في حين أن تلك التي أنجزتهـا


 وهذا ما نعتقد أنه لا غنى عن تبديده بشُكل كامل .
wWw. j 4 know.com

## الصدفة والحضارة VIII

نقرأ في كتب تاريخ السلالات ـ وفي الكثير منها ـ أن الانسان مدين في التعرف على النار لصدفة الصاعقة أو لـر يق دغلة ، وأن الياد الياد طر يدة
 اختراع صناعة الفخار نتج عن نسيان كتلة من الطين قر يبأ من النار ـ قد


 . العبقرية

هذه النظرة الساذجة تنتج عن جهل كامل لتعقيد وتنوع العمليات

 ذلك يوم حصلت المحاولة لصناعة الأناط الرئيسية للأدوات التي كانـي مستعملة في عصر ما قبل التاريخ . حينئذ ـ وكذلك عبر المبر الملاحظة التقنية
 تعقيدات الطرق التي لا غنى عنها ـ والتي تصل أحيانانً ، الى الصناعة التمهيدية ، (لآلات قطـع " حقيقية مئــل المطرقــة ذات الثقالـــة

لضبط نتطة الصدم واتجاه المطرقـة ، وكذلك أجهـزة
 كذلك بجموعـة واسعــة من المعلومــات حول الأصـــل المـلحي وطرق

 حقيقية تشبه غتلف فصول التعدين ، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الضرورية

وبالثل ، يمكن أحياناً للحرائق الطبيعية أن تشوي أو تطبخ ، ولكّ الئن



 بالنسبة للطرائق الأخيرة ، عندما نريد أن نفسر الأولى .

تقدم صناعة الفخار مثلاُ كتازأ لأن ثمة اعتقاداً واسع الانتشار يشار يشير
 فلنحاول إذن . علينا أولاً اكتشاف الصلصال الصالح للاكتواء الـواء ، ذلك


 صالحأ للاستعمال . يجب إنجاز تقنيات القولبة التي تسمح بتحقيق هـي الدورة القوية والمحافظة على التواز ن خلال وقت مقدّر ، و وفي الوقـت نفسه تعديل جسم لينّ سريع العطب ، وأخيراً . يجب اكتشآف الوقود

الخاص وشكل الموقد وغط الحرارة ومدة الاكتواء ، التي تسمح بجعله
 والتشـوه . وباستطاعتنا إيراد أمثلــة كثيرة مشابـابهة .
 تقود إليها . فكل واحدة منها ، إذا أخذت منعا منعلة ، لا تا تعني شيئاً ، وإن




 الآمبير والفارادي(des Ampère et des Faraday) ولم تلعب الصدفة



 بفضل الملاحظة والتدرب اليومي ، وبين خلق الق تقنيات جديل اليدة أو إتقانها
 والجهود اللؤوبة نفسها من قبل الأفراد ، أيا تكن التقنية الخاصة التي التي
 باستور(Pasteur) وباليبي(Palissy) ، من المجتمعات الأخرى .

 لكي نعلل ظاهرة تقع في مستوى آخر من المقيقة : وهذا يعني أنه على

الرغم من مقدار التخيل والاختراع والِهجدالخلاق الذي يسمحِ لنا كل





 تاريخية واقتصادية واجتاعية . إذن من أجل تنسير الفر الفروقات فـ بجري الحضارات نصل بذلك الى التاس بجموعـة من الأسبـاب معقــدة جـدأ وغير متواصلة أبداً المى المد الذي تصبح فيه غير معر وفة ، سواء لأسباب


 المجتمع المعني ( وكذلك العالم المحيط به ) لدراسة سلالية شاملة وني
 علم) السلالات ، الذين يعملون مع ذلك ، على سلّم أصغر الى الى حد لا لا


 وهي إحدى الوسائل الأكثر فعالية في التحقيق ، تغير اتجام هذا الما الـرأي لمجرد استعالها باعتبارها تضع أمام المواطنين عامل التا التأمـل في الـذات الامر الذي كان غائباً عنها .
هذا الوضع يبرر إدخال فكرة الاحتال في العلوم الاجتاعية ، تلك

الفكرة التي كانت معروفة منذ وقت طويل في بعض فروع الفيز ياء ،
 ولكن يكفي الآن أن نتذكر أن تعقد الاكتشافافات الحديثة لا ينتج عن
 العكس تَامأ ، طالما أننا عرفنا أنه ، عبر الأجيال لا لا يمتا

 قدرنا ، كا طاب لـنا أن نفعل ، تاريخ ظهور الاكتشافـا

 التعدين فتساوي0,7 \% \% ومرحلة المروف الابجــدية0, 0, 0, \% \% ، وفيزياء
 والصناعية الكاملة للغرب في حقبة مساوية لنصف في الألفـي الـلف تقريباً من الحياة المنقضية للبشُرية . فيمكنتا إذن إبداء الحــنر قبـلـ التـأكيد بأنها غضصة لتغيير معناها بشكل كامل

 العلمية التي تجعلها مككنة ) ، أظهرت الـوضارة الغر بية أنها أكثر تجميعية من الاخحريات ، وبعدما تسنى لما رأس المال النيوليتي الأولي نفسه ،
 والر ياضيات ) التي نسيت مع ذلك بعضها بسرعة . ولكن بعـد ركود

Leslie A White, The science of culture, New York, 1949p 196 (1)

استمر ، بالاجمال ، ألفين أو ألفين وهمسلمائة سنة ( من الألف الأول قبل

 نتائجها ، سوى الثورة النيوليتية وحدها ،


 تُركزت فترة من الوقت قصيرة الم حد ما لكي تحصل التركيبات التقنية العليا ، تلك التركيبات التي أدت الل تغييرات معبرة في العلاقات التي
 كمكنة . إن صورة ردود الفعل المتسلسلة ، التي أطلقتها أجسام حافزية تسمح بابراز هذه العملية التي تكر رت حتى الآن مرتين ومرتين فتط في تاريخ الانسانية . كيف حصل ذلك ؟


 لماذا كانت ثورتنا الصناعية مع الثورة النيوليتية ( التي سبقتها في اليا الزمن


 مشوهة كثيراً . ولا يككن أن تكو ن ذات
 أن تكون بالنسبة له كأنها لم توجد .

ثانياً ، إن مثل الثورة النيوليتية ( الـوحيدة التـي يتوصـل الانسـان الغربي أن يتمثلها بشيء من الوضـو الون





 السنين ، مسائل الأولوية التي نستمد منها الكثير من الخيلاء ؟ خلال ألف أو ألفي سنة ، انطلقت الثورة النيوليتية في آن واحد في حوض بحر إيهه وفي محر وفي الشرف الأدنى ويفي وادي المندوس وفي
 التاريخية ، نظن أن العصر النيوليتي الأميركي ، وهو أقدم مـا كنا نـا نعتقد


 متأكدون أن مسألة الأولوية ليست ذات أهمية ، وبالتحديد لأن تز الزامن

 أنها لم تتعلق بعبقر ية عرق واحد أو ثقافة واحدة ، ولكن بشُروط عـرامة





 المطالبة بالأولوية على المجموع ع
 صحة التمييز ، فعل الأقل على دقة هذا التمييز بين التاريخ السكوني
 وبيّنا ، ولكنه لا ينجح قط في أن يكون نتياً . فيا يتعلق بالانختراع الاعات
 هطلق . كل الشُعوب تُتلك وتحوّل وتتقن أو تنسى تقنيات معقدة كفاية





 حاسمة العبـور من حضـارة الى أخــرى . الجمـيع يعـرف مــــل بارود



 للأطفـال ، وكان يكفيهـم الأقـدام على خطـوة إضـافية لكي يكتلـكوا العربة

 ينحصر في موضوع معروف يتعلق في حساب الاحتالات ـ إنها المسألة نفسها التي تقضي بتحـديد الاحتالية النسـبية لتـرتيب معقـــد بالنسبـة لترتيبات أخرى من النمط نفسه ولكنها أقل تعقيداً . في لعبة الروليت





 متتالية ) ، تصبح المجموعات الأقصر مساوية بالنسبة لنا لمجموعات الـات غير




 وأن يفكر بأنه كان من الأفضل له لو كان قد تد توقف عن اللعب مع ذلك ليس من الضروري أن لا يكق لاعب آن آنر اتبع الصيغة نفسها


 لا تتطور في اتجاه فريد . وإذا بدت في مستوى معين ، سكونية أو حتى

تراجعية ، فذلك لا يعني أنها من وجهة نظـر أخـرى ، ليسـت مركزاً لتحولات مهمة ،
ذات يوم أحرالفيلسوف الانكليزي الكبير هيوم(Hume) ـ ـ القـرن

 قليلة منهن فقط . لم يلاق أي عناء في البرهنة على أن السؤ ال ليس لـي له أي معنى . فإذا كانت كل النساء على الأقل في مثل جمال الأجمل بينهـن ،



 اتجاه مُحَدً سلفاً بناء لذوق كل واحد منا .

## ـ تعاو ن الثقافات IX

يقتضينا أخيراً أن نواجه موضوعنا من وجهة نظر أخيرة . إن لاعبأ





 لأنني عندما أسحب لوحدي المحبي لأكمل بجموعتي ، فئمة بالتأكيد حظوظ أكبر للحصول عليه من بين عشر طاولات بدل طاولة واحدة .
هذا الوضع يشبه كثيراً وضع الثقافات التي توصلت لتحقيق أشكال


 الاستعارة ، التبادل التجاري ، الحروبا ) هذه الائتلانافات التي تخيلنا نوذجها . وها نحن نلمس هنا بإصبعنا الاستحالة التي تواجهنا إذا شئنا

 المنعـزل ،لن تنجـح أبـدأ إلا في تحقيق بجموعـأنـات
 يكون ذلك مستبعداً ) يكون ضعيفاً جدأ ، الأمر الذي يقتضيها التم التمتع


 ثقافات أخرى،و وإن ذلك هو الذي يسمح لـا لـا ببناء مجموعات تحميعية.
 بمدى نظام الائتلاف ، ومدر ومدته ، وتنوعه . ينجم عن هذه الملاحظات نتيجتان ،
فخلال هذه الدراسة ، تساءلنا عدة مرات ، كيف حصل أن بقيت

 تتطور شروط الحياة إلا خلال السنوات العشرة آلا تحليلنا صنحيحاً ، فذلك ليس لأن إنسان العصر الحـجزي القــلـيم كان الـان




 يحصل ، إذ إن نظام الأرقام هذا يككن أن يحصل من الضربية الأولى أو أو من

الضربة الألف ، أو من الضربة المليون ، كا يككن ألا يكصل أبـداً .



 فهي تلامس أحياناً النجاح ، وتسيء طوراً للمكتسبات السات السابقة . وإن

 شيء أكثر وضوحاً من هذه التعديلات التي تتود من القمة التي وصل
 ( عصور ما قبل التاريخ القدية المتوسطة ) ، ومن أبهـة الأورينـاسيين (الى تقشف الماغــدالينيين (الار ، وثم الى التناقض الكبير الذي تقدمه خختلف جوانب .العصر الحجري الأوسط(mésolithique) إن ما هو صحيح في الزمان ليس أقل صحة في المكان ، المان ، ولكن عليه



 قلنا ، العدد والتنوع ، والمقارنة بين العالم القديم والنعالم المدريد اكتشافه تبرز بوضوح هذه الضرورة المزدوجة .
 المؤ تـرات تنوعــأ : التـــاليد اليونـانية ، والرومــانية ، والمرمــانية

والانكلوساكسونية ، وكذلك المؤثرات العربية والصينية . كا أن أميركا

 الشاسع . ولكن ، في حين كانت الثقافات التي كانت تتلقح فيا بيها على الـي





 وضوحاً . فالى جانب النجاحات الباهرة ، كانت حضيارات أمـيركا ما


 والقليل التنوع يفسر كا يبدو انهيارهم أمام حفنة من الفاتينين . ويككن

 قائمأ في العالم القديم .
 التجميعي ليس حكرأ على بعض الأعراق أو بعض الئقافات التي تتميز هكذا عن الأخريات . إنه ينتج عن سلوكها أكثر منه عن طبيعتها ـ إنه
 بهذا المعنى ، يكننا القول أن التاريخ التجميعي هو صيغة التاريخ التي

 طابع هذا النوع من الحياة الدنيا التي تتميز بها المجتمعات المنعزلة المان إن المصيبة الكبرى والنقيضة الأخطر اللتـين تستطيعـان أن تصيبـا بجموعة بشر ية ، وأن تمنعاها من تحقيق طبيعتها كاملة ، هي أن تكون وحيدة .

وهكذا نرى كل ما تتتويه المحاولات التي يكتفى بها غالباً ، لتبرير
 ، إرضاء يسير للفكر . إذ يمصل تعداد السلمات وتديق الانيق مسائل الأصل



 بر ية من قبل المنود الأميركين ، وما ألما زلنا نقبل ذلك مؤ مؤ تـتا ، ولكن ليس
 جلبت الى أميركا (لا نعرف متى ولا كيف ) من جنوب شرق آسيا . ثانياً ، يككن للمساهمرات الثقافية أن تتوزع دائماً الى بجموعتين . من
 وهي تقدم كذلك ميزة محدودة . أن يكون التبغ قد جـن جاء من أميركا فـلك التك حقيقة واقعة ، ولكن بعد كل شيء وعلئ وعلى الرغم من حسن النية النـية الكبير المبذول لمذه الغاية من قبل المؤسســات الــدولية ، لا يككنــــا أن نذرف الدمع اعترافاً بالجميل تجاه الهنـود الامــركيـن في كل مرة ندخــن فيهـا

سيجارة . أن التبع هو اضافة لذيذة لفن العيش مثل اضافات آخـرى


 آخر مكانها .
في الجهة المقابلة ( بالطبع ، مع سلسلة من الصيغ المتوسطة ) ، ثمة
 اختاره كل بجتمع ليعبـر عن بجمـوع تطلعاتـه الانسـانية وليرضيها . أن


 تأمل بالاستفادة من نمط حياة حضارة أخرى الا اذا كفت عن أن أن تكون




 المجتمعات المجاورة ، ولكّن ما إذا كان يستطيع والى أي حد أل أن أن يغهمهـا


وأخيراً ، ليس ثمة مساهمة دون مستفيد . ولكن إذا كانت توجد


„ الحضارة العالمية "المفترض أنها مستفيدة من كل هذه المساهم|ت ؟ إنها ليست حضارة متميزة عن الحضارات الأخرى ، ومتمتعة بنفس العامل من الحقيقة . عندما نتحدث عن حضارة عالمية ، فنحن لا نعينّ عصراً أو



 الحالين علينا ألا غنفي أن فكرة الحضارة العالمية فقيرة جداً ومبسطة ، والم المان



 افقارها جداً ، وافراغها مالين من جوهرها وعدم الابتاء الا علا على هيكل عظمي منها

لقـد حاولنــا ، على العـكس ، أن نبرهـن أن مساهمـة الثقافـات
 المختلف الذي تقدمه فيما بينها . أن الشعور بالعرفان بالجميل والخششوع

 وإحدة : وهي أن الثقافات الأخرى مختلفة عن ثقافته بأكثر ما يكون الا من التنوع ، وذلك حتى اذا فاتته الطبيعة الأخيرة هلذه الاختلافات ات الات ، أو إذا كان ، على الرغم من كل جهوده ، لا يتوصل الى الختراقها الا بشكل الا - جزئي

من جهة أخرى ، لقد اعتبرنا فكرة الحضارة العالمية باعتبارها شكلاً


 الحضارة تفرض تعايش ثقافات تقدّم في ما بينها أقصى التنوع ، وتقار المّوم
 آخر ، على المستوى العالمي ، غير تحالف للثئقافات التي تختفظ كل واحدن منها بخصوصيتها ،

## ـ الاتجاه المزدوج للتقدم

ألا نجد أنفسنا إذن أمام مفارقة غريبة ؟ إذا أخذنا التعابير في المعنى

 الارادي أو غير الارادي ، المقصود أو العرضي ، المختار أو الاكراهر اهي الئي )




 وإذا كان التنوع شُرطأ مبدئيأ ، يتتضي الاعتراف أن فرص الر بـر تر تصبح أقل بقدر ما تطول الجولة .
 الأول يقضي بالنسبة لكل مشترك ، بايجاد نوار ق تبابينة في دورى ، ، وإن إن

 المجتمع يتكون من رساميل المجموعات التي يتألف منها . إن الفوارق


 سبنسر(Spencer) ، ولكن كذلك بإقامة نظام متباين بين المجموعات ،
 الاكتشافات النيوليتية أدت بسرعة الى قيام الفوارق الاجتاعية ، والئ وذلك



 ميل لمعاملة هذه التحولات الاجتاعية على أنها نتيجة للتحولات التا التقنية ،
 صحيحأ ، يقتضي التخلي عن علاقة السببية ( مع التتابع الزمني الذيا تقتضيه ) - كا يكاول أن يفا يفعل عامة العلم المديث من من جها
 الاعتراف بكون التقدم التقني قد أدى كنتيجة تار يخية ملازمة ، الم تطور
 الكبر ياء التي توحيها لنا أولى الظاهرتين المذكورتين الما
أما العلاج الثاني ، نهو مشروط الم حد كبير بالعـلاج الأول ، إلـا


 الرأسمالية يسمح بالاجمال بالتعرف على الأول فإن تعبيري الامبر يالية أو

الاستعار يساعدان على إظهار الثاني . لقد سمح التوسع الاستعهاري

 تعرضت للانهاك بشكل أسرع بكثير ، لولا إدخال الشعوب المستعمرة الى الـلمبة .

وهكذا نرى أن العلاج ، في الحالتين ، يقضي بتوسيع الائتلاف ،
 يقتضي دائماً زيادة عد آلمّاركين ، أي العودة المى تعقيد وتنوع الوضعية


 مبادلات . وبدورها ، وعلى الرغم من العلاقة الوحيدة الجانـبـ التـي

 إن التقدم الاجتقاعي من جهة أولى ، وحصول الشُ الشعوب المستعمرة على
 وعلى الرغم من الطر يق الطويل الذي يقتضي قطعه في الاتجاهين ، نحن



 تنفك أبداً تفاجيء الآنسان ، على حال عدم التوازن هذه التي التي تتعلق بها تضية البقاء البيولوجي والثقاني للانسانية




ولكن حتى لو كان هذا التناقض غير قابل للحـل ، فإن الواجـب



 تناسي أن أية فئة انسانية لا تلك الك صيغأ قابلة للتطبيق على الجميع ، وأن انسانية متلبسة لنوع فر يد من الحياة غير معقولة ـلأنا تتحول الى هيكل -عظمي
 وهي تتحمل بالتالي مسؤ وليات كبيرة . وإن مها تها وماتيا ومؤ ولياتها هي

 عليها أولأُ أن تساعد الانسانية ، وأن تجعل أقل" إيلامأ وخطرأ ما ما أمكن ، اليا



 عليها أن تكون متنبهة الى أقصى حد ، لكون هذه الناذي الجـديدة لا

تستطيع ، لكي تمتلك القيمة الوظيفية نفسها التي كانت تمتلكها النزاذج

 العكس ، أن الانسانية غنية بالامكانيات غير المتوقعة ، التي ستصيب الناس دائماً بالذهول عندما تظهر المهر أي واحدة منها ، لأن التقدم لا يلا يصنع
 كسولة ، ولكنه مليء بالمغامرات والتصدع والمرا والميائح . إن الانسانيانية هي





 ينطلق من نظرة ناقصة . إذ إنه ، في بجالين إثنين وعلى مستويين إلثنين متعارضين ، المقصود هو طريقتان مختلفتان لصنع الذات .
إن خرورة المحافظة على تنوع الثقافـات في عالــم مهــد بـد بالرتابــة
 لا يكفي لبلوغ المدف ، ان تجامل تقاليد محلية وأن مُّنح مهلة للأزمنة
 التار يخي الذي أعطته إياه كل حقبة ولا شيء يمكن أن يبعلها تدو ألوم أبعد




لمواجهة كل ما يككن أن تقدمه صيغ التعبير الاجتاعية البمديدة هذه من

 إن تنوع الثقافات الانسانية وراءنا وحولنا وأمامنا . إن الطلــب الملـع الوحيد الذي نستطيع أن ندعو إليه في هذا المضلار ( المنثىء لكا لكل فرد
 واحد منها مساممة سخية ضمن سخاء الأخرى .

# نتاج كلود ليفي شتر اوس بقلم جان بويون 

## كتبت هذه الدراسة في تــوز عام1956 <br> وتــد نـرت في العدد126 من

الأزمنة المديثة Temps Modernes

॥ كيف يكنك أن تكون فارسيأ ؟ « إن سخرية السؤال تستدعي



 العقل والذي لا يستطيع حتى أن بـحوه العنف العرقي - إذ إنـي يت يتضمن الاقرار الذي يتمرد ضده - ، يشكل فتط انـي نقطة انطلاق : يبقى تحـديل




:كونها عن نفسنا وعن ثقافتنا الحـاصة ، فإن ذلك لأنه يخرجنا تحديداً من




 لمذا الرفض ولا يضعه بلا قيد أو شرط بين الحيوانات أو الأثشياء ، وأخيراً

 ألا نرى في ذلك تعريفـأ منـطقياً ، لعبـة بسيطـة للأفـكار ، أو تأكيداً
 (1) Tropiques

 . على العكس تامأُنانـا


 هو في الحقيقة إخفاقه . أن نفهم هو أن نتمثل - في المعنى الحري المي لمذه الكلمة : جعنه مشابهاً لذاته ـ ما يظهر أولاً على أنه غختلف ، أي تُحويل

Plon Edit (1)
ربا علينا أن نقول أنها في أساسه ، ولكن ذلك مسألة أخرى .

الفارق الى تشابه . وعلى مبيل المثال ، عندما جاء مونتسـكيو برجلـه الفارسي الخيالي الى باريس لم يفعل ذلك ليجابه به الفرنسي وإنـا لما لكي

 شك فيه أن غاية مونتسكيو لم تكن لفهم الفارسي فقط بقدر ما كا كانـت

 هذا النقد الذي لا يككن التقليل من أهميته الحالية ـ وليس إقامة مون مواجه
 المذهـب الانسانـي الـكلاسيكي ، سواء قصدنـا المذهـــبـ الانسانـــي












 الشوفينية والعرقية . ولكن من الحططأ الاعتقاد أنه لكي ننغي الامتياز ،

علينا الاعتبار أن لا قيمة للفارق الذي نر بطه به ، بلا مسوّغ ، والتأكيد













 للدهشة ، طالما أت عالم الأنساب يستطيع في هذا البعد بالذات ألن أن يصل



 طالما أن عالمأ في الأجناس مثل مالينوفسكي (Malinowski) الذي كرس Boroo (*) الرعاة الرحل .

جهوداً جمة في المراقبة والتحليل لمجموعات إنسانية حصـل الاهتَام بـا







 Sexual life تساوي الشيء الكثير الصفحات الستاية وثلاث من كتاب ، of savages of North Western Melanesia
 الوظيفة ، التي هي أبعد من أن تكون ثابتة ، والتي لا يكـن تأكيدهـا لأكــا



 سوى المشابهات . ولكنه بذلك يفقد فوراً الِ كل وسيلة لتمييز العام الذي ينشّده ، من المبتذل الذي يكتفي به |(4) .

Histoire et Ethnologie وردت على لسان ليفي - شتراوس في Revue de Métaphysique etde Morale, Juillet-Octobre 1949
ليفي شُتراوس ، المرجع السابق .

في شتـى الأحوان إن همّ مالينوفسـكي واضـح وليفـي ـ شُتراوس





 التصور بأنه يكفي اللجوء الى الأفكار العامة للمذهب الانبي الانساني، لكي


 ذلك بجمعها ! ! إلا أن ذلك هو ما يكصل غالباً : فبعد جمع السمات التي التي



 التقليدية لعلمـي الانساب والأجنــاس إذ تــــوم الأولى على n المراقبــة


 عملية ( مثل ألحصافة ، والبصيرة ) ، وكا لو أن علم الو الأجناس يتشكل

ليفي شُتراوس ، المرجع السابت . ولِكن شتراوس يرغب في القول أن المصصود هنا تعريفـات
مقتضبة ومؤفتة .




 العامة : يبدو أن التعميم يقوم على المقارنة . وكذلك نصل الى قياسات بسيطة ، لا نستطيع أن نستخرج منها سوى عمومية فارغــة ومـــالية ،

 وذلك يعني دائماً الثيء نفسه ـ هذا ما ما يككن تسميته بالنسـبـية الثقافية.
 بحد ذاتها ، بعين الاعتبار ؟ لا يككننا تفسيرها بواسطة العـئ العمومية التي
 وهي لا تحتوي في ذاتها أي مبدأ للتعر يف . حينئذ لا يبقى سوى خرئ


 معطى واقعي بسيط . يُكن للملاحظة أن تكون دقيقة وصعبة وهي لا لا
 التحليل البنيوي • مرة أخرى أيضأ ، النـاس هم ٪ كذلك " ويتضي

 الأرض ، والمستوى الاجتاعي عالٍ كغاية ليسمح لا بالوجود .

بالطبع وصفهـم بعناية ، ولـكن لا يــكن التفتيش أبعـد من ذلك. فمن
 الانسان ، وفيا بين الاثنين التنوع اللموّن للعادات .
 الطبيعية . لديه شعور قوي بتجزئة الانسانية الى ثقافات غختلفة ، وفي



 أساس صلب . ولكي نعمل هكذا ، علينا القبول بأن الفارق الفار أو بمجوع
 التقاطه ، ولكن المقصود تنظمِّ منسقاً لا يسمح سوى التحليل البنيوي
 النزعة الطبيعية : أولاً ، ما مي الثقافي ه
 ترتيبها اللى جانب بعضها ولا الى الحائها التصطنع ؟

 غير المبرر قانونأ التفتيش عن مرحلة سابفة للثقافة قام الانسان خيان خلالها ، " في غياب أي تنظيم اجتاعـي بتطوير صيغ من النشاطـاتـات هي جزء مكمل للثقافة (7) . لذلك مع الأسف ، قمنا غالبأ باضفـاء m السمـة

Les structures ślementaires de la parenté P U F ، ليفي شتراوس

الطبيعية ها على المجتمع والثقافة : فبسبب عدم قدرتنا على تفسير المجتمع

 حوله . مع ذلك ، لا عككنا فهم شيء من الظواهر الاجتاعية الاعية إذا ما بدأنا




 يظهران بضعف ، و بشكل معاكس ، في الحالة الأولى ، إنه بجال الوران المانة




 أدنى التباس وباتحاد لا انفصام فيه الميزتين اللتين عرفنا فيهل| الخصائص
 الوقت نفسه ، بين بميع القواعد الاجتاعية ، ميزة الشمولية (10) . إلشا إلشا إذذ (ا القاعدة المثلى ، الشاملة الوحيدة ، والتي تؤمن سيطرة الثقافة على الـلى
 للثقافة ، وبالتالي يقتضي ألا نستغرب إذا رأيناها تأخلذ من الطن الطبيعة سمتها الطـا القـطعية، أي الشمولية ـولـكن بشــكل ما كذلك ، أنهـا سلفــأ الثقافة ،

التي تتحرك وتفرض قاعدتها في داخل الظواهر التي لا تتعلق أبداً بها ، فى البدء . . . يشكل حـظر الفحشاء تحديدأ الصلة التي تجمع الواحد

 للدهشة وحينئذ نغهم كيف أن علم الأجناس والتحليل النفسي لا لا يمكن أن يتجاهلا بعضهها ، لأن الحياة الجنسية هي بالفعل مدنحل الى اللى الحياة


 الفحشاء في آن معاً الى تجذير الانسان في الطبيعـة والى فصلـه علـهـهـا إنهاه القاعدة التي تخنت في المجتمع ما هو شديد الغرابة عليه ، ولكنها في الـي



 السلبي الذي يفسر دون شك لماذا اعتبرنا طويلاُ أنها تطرح مشكـلة غير غير

 الطريق أمام إنجاز القواعد الخاصة التي تحدد كل جتتمع وكل ثقافة ،
. (11)-(12) المرجع السابق
Note sur les Structures elémentaires de la parentè, Temps ، ميمـون دوبوفــوار
Modernes novembre 1949
Structures élémentaires de la parenté

 إذن يثثل حظر الفحشاء التأليف بين الخاص وام والعام : فالبنى الأساسية

 كامل عن المبدأ على الرغم من أنـه لا يستنفـد بالتــأكيد جميع الطرائـق الممكنة

بطبيعة الحلال ، لا تغطي قواعد الزواج في بجتمع معين ، بجمـوع ع



 الزواج تحتل غالباً في الجتمع أو الثقافة مكاناً مهاً للغاية ، لأنها تعرفّ فيه ببعض طرائق التّبادل وإن كل مجتمع يمكن أن يعرفّ في نهاية الأمر بنوع الاتصال الذي يقيمه بين أعضائه . هذا مع العلم ألم أن المجتمع هو
 الفسيفساء المصنوعة من عناصر قابلة للانفصال . في الحقيقة ، يككننـا تعريف الثقافة على أنها الاتصال المنظم ، وعلم الاجتاع علا على أنه نظر الما

 البحاعات ليس بالفعل ، نتيجـة للحياة في المجتمـع ، إنـا هذه الحـياة الاعـا

بالـذات ، شرطعدم حصرهـا ، بالتـأكيد ، في الاتصـال الشفـوي أو

 الرسائل . إذن تتناول دراسات القرابة والاقتصاد واللغـة مواضيع هي



 الاقتصاد يقع في مستـوى وسيط : وإن لم يكن رمـز ياً أو بالاشــا
 المبادلات عندما تبلغ درجة معينة من التعقيد ه(18) .

بالطبع ، ليس ليفي ـ شتراوس لا الأول ولا الوحيد الذي الني أشار الى







(phénoménologie)
 والمحسوس . والمعاش نحـو ما هو عقلي ، أي نحـو علاقـات رياضية
 لمرسال ماوس(Mauss) ، الذي يرى فيه بالتحديد المهجد الأول لتجاوز


 حلقات اتصال ومعادلات وحـالات تضامـن . إنها أولأ ثـار النشـاط الما الاجتاعي . . . التي أصبحت قابلة للمقارنة فيا بينها بواسطة هـا هـا
 فقط قابلة للمقارنة ولكنها غالباً يمكن استبدالما ، باعتبار أن قياً يختلفة








 المثال ] إن الحلقّات التي لا تنتهي من الأعياد والمدايا التي ترافق الزي الزيا
 والتي يبدو أنها تتحدى الوصف التجريبي ، يمكن تحليلها في ثلاثين أو
 بينها ، وقابلة للتجزئة الى أربع دورات من التبادل بين الذرّيات ألف

 بين الباء والجيم أو بين الماء والباء أو الدين الدال ، أو أخيراً بين المين الماء والجيم



 نتحقق أن الدورة بين الألف والباء تفتح بواسطة إداء دو ون مقابل ، الألما



 نحن الذذين نشُدد على الجملة الأخيرة إذ إنها تعني أن عالمأ للأجناس مثل . مككن الوجود Leverrier
إذا كنا قد اخترنا هذا النص ـ كان بامكاننا أن نذكر نصوصأ أخرى
من Structures elementaires de la parenté مئــل التعليق حول (1 دراسة جدية لبعض نماذج القوانين الماصة بالزواج " ـ ـ فذلك لأنه كان غرضأ لنقد شُديدمن قبل كلود لوفور(Lefort) (20) ، الأمر الذي يسمح

Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, in Sociologie et anthropologie P UF (19)
L'échange et la lutte des hommes Temps Modernes, fevrier 1951

بتحديد الموضوع الطرائقي والفلسفي للتحليل البنيوي كا يا يفهمه ليفي شتراوس . لنمر على المأخذ الشكلي الذي لا يعني شيئاً كثيراً : ان المألألة

 بعرض الوقائع . ذلك أنه حول هذه النعطة يبدو على الأقل ، ، في التطبيق





 المخصص للعشب لدينا . . . ان ذلك يعني الى حـي الد ما وكا وكأن الفيزياء الكونية يقتضي أن تعمل بناء للملاحظات البابلية . ولكن للأسف ألما أن
 معتادو ن على البحث عن وثائقنا ، هي بطر يت الائن الاختفاء سريعاً ، وان ما ما





 "الأساسي يتعلق كذلك ( بعلاقة النظام الر ياضي بالتجر بـة (Lefort)

Bulletin de Psychologie Art cité (21)

التي يفهمها ليفي شتراوس ، حسب رأيه ، " على أنها علاقة الحقيقـة
 نفسها . وهذه ، كا يقول ، لا تفيد ( عند ليفي - شتراوس ) إلا إلا في بناء

 ما يمكن أن نلوم ليفي ـ شتراوس عليه هو تناوله في المُجتمع للقواع
 انطلاقاً منها الجحاعات والر جالِ - علاقات ملموسة أقدم هؤلاء على نسجها فيا بينهم ه(23) الحـا

 تلك ، أو إذا ، على العكس ، فرق بينها وجعل من الأول أسير مظهر





 للحقيقة ، ولكن ذلك يتم عندما يدفع تحليل الحقيقة نفسها الى المدى

Lefort Art-cite
المرجع السابق . التـديد للوؤلف .
 السالات .

نفسه الذي يكون مكننأ بالنسبة للر ياضيات ـ مع كل الايجـابيات التـي






 التي شيدت انطلاقاً منهـا . . . العلاقــات الاج جتاعية هي الما المادة الأولية التي تشاد انطلاقأ منها الزاذج التي تتشكل منها البا البنية الاج جتاعية ، في حين
 بجموع العلاقات الاجتاعية المذكورة بالنسبة لمجتمع بعينهاه| (25) ـ الفكرة
 وليست متعلقة بعلم الكائنـات(Ontologique) ، لأن النـــوذج ليس



 شتراوس هو في آن معأ واثق وقليل الوضوح من الناحية الفلسفية ـ ـ في كتابه Tristes Tropiques ، يبرر شتراوس طريقته بتأكيده الانقطاع
 الحقيقي ، يتضي أولأ التخلي عن المعاش ، مع احتال دبجه فِيا يلي في

تأليف موضوعي بجرد من أية عاطفة "(26) . ولكن الأسباب التي يعرضها

الشخصي(27) . .

ما هو تفسرٍ هذا الانقطاع ؟ملماذارليسـت أبـــأ المقيقـة الصحيحة

 هذا الآنقطاع لا يككن أن يكون مستعصياً : إنه يتطلب تأليفأ بين المعاش
 هذا التأليف لم يكصل ، وقد سبق ورأينا وألـا الأسباب العملية التي تجعله
 شتراوس في هذا المأزق : إما عدم إمكانية استدراك الانتطاع ، والما وإمـا تفضيل العقلاني بلا مسوغ على حساب المعاش .

من أين تأتي هذه الثقة التي يظهرها ليفي - شتراوس في امكانية هذا التأليف بين المعأث والعقالني ، الذي يعطينا وحده معنـى الـقيقي ؟ بـي

 صغير من العاقات الثابتة التي لم يقم التنوع والتعقيد الظالمري اللفظي إلا بابراز التشكيلة المُكنة للتركيبات المجـازة ه(28) . إن مئل

Tristes Tropiques, p 50 (26)
لديه بالتحديد فكرة سطلحية عن الظلمرية phenoménologie التي يبلو أنـه يغترمرمـا الى
الوصف التجريبي الأمر المثير للدمشة ، إذا فكرنا بهومرل Husserl
Introduction à l'œuvre de Mauss

 واحد . يبقى أن نحلدد إلامَ يعود هذا النجاح وأن نعرف إنـور إذا كان فيه ثُمة منفعة للأنتروبولوجيا .
إن الأسباب التي تذكر غالباً لـرمان العلوم الاجتاعية الـاعية من إمكانية




 الثقافات الأخرى ، ولا نرى كيف يكون مككنأ له من الناحية المية العلمية ألن
 والسبب الأساسي هو أن جزءاءأكبيراً من (ا السلوك اللغوي يقع في مستوى الفكر اللاواعي "129)
أكثر من ذلك ، هذه السمة اللاواعية للسلوك اللغوي تستمر حتى للى من يعرف علم الأصوات الكلامية phonologie . منفصلأ عن الشخص المتكلم ولا خوف من تأثير المراتب على الشخص الملاحظ
بفضل ذلك وبفضل قدم اللغة والكمية الكبيرة من الوثائق المختلفة التي يُكن الرجوع إليها تُكنت الألسنية من أن تتشكل علميأ . ولكي

يــدث الشيء نفسـه في الانتروبولـوجيا ، يقتضي أن يكون بالامـكان


 الفكرة الواعية والمتمعية ، للقوانين الشاملة التي تحكم النشاطات غير


النقطة الأولى يكن تسويتها بسهولة : الوقائع الاجتاعية هي وقائع
 أشياء . لقد انتقدت أحياناً هذه القاعدة بشيء من الغباء ، باعباء العبار أن هذا

 وكأنها كذلك. إنها ليست أشياء، ولكن لا يككننا اختصارها اليا الى عمليات
 معالجتها باعتبارها كللمات ، وتحـديداً لأن الـكللمات هي مــل الاشياء

 العائلات ، مثلما يتم تبادل „ كللات المجموعة ") بين الأفراد ـ ـ لم تأتِ

 للمقارنة . قد يبدو يخز يأ اعتبار النساء كالاشياء أو كعناصر بسيطة لنظام ذي معنى . في الواقع ، أن النساء قيم ـ وقيم ذات أهمية قصوى ـلا لا
(30) المرجع السابق


 العكس من ذلك ، اذا أن الكلملات قبل أن تصبح اشــارات اتلات ، كانــت قياً . ومع ذلك يبقى الشعر مككنأ . ولكن تبادل النساء لا ئكِكن أن يسقط



 لأن بعض التعابير تفهم بالفعل معأ ، وكأن لما قيمة في آن واحد بالئ بالنسبة للمتكلم وبالنسبة للسامع ، والوسيلة الوحيدة لازالة التناقن


 مناطق غختلفة من العالم وأنظمة القرابة المعمول بها فيها . تطرح النقطة الثانية مسائل أكثر تعقيدأ . اذا كان يقتضبي التفتيش

 المحسوس الذي هو في النهاية فردي دائلأ ، إذ أن مدفه هو هو فهم بعينه واضح الأرتباطفي مكان وزمأن معينين ، وأكثر من ذلك ، ا فـهم
(31) (المرجع المابق
 الذاتية من تحليل تاريخي أو مقارن ، إغا المقصود اظهار النا الها تكميلية .
 مسألة الاتصال بيني وبـين الأخـر ، بـين عالـم الأجنــاس والسـكان الاصلين

اذ كيف يمكن التأكد من أن هذا الاتصال هو حقيقي ، ولا يرتكز

 للحل باعتبار أن الاشياء الذاتية مفترض أنها غير قابلة للمقارنة وغير وغير
 أرضية يلتقي عليها كذلك الموضوعي والذاتي ، نريد أن الن نقول اللاواعي . . . هكذا يصبح اللاواعي هو التعبير الوسيط بيني ويين



 غيرنا ، الامر الذي يعتبر بثابة شُروط الـياة العقلية لكيل الناس وني

 نفسه في النهاية تسمح في التحليل النفسي ، بأن نسترد لذاتنا النا ذاتنا الالاكثر غرابة ، وفي التحقيق حول الأجناس تؤدي بنا الى أغرب الأخرين

Introduction a l'auvre de Mauss. (33)

وكانْم ذاتنا الأخرى . في الحالين ، إنه الموضوع نفسه الذي يطرح ، ونار ؛





يعرّف ليفي ـ شتراوس هذا النجاح بهذه التعابير : إذا كان النشا







 دجها في نظام إبمالي . إن التحليل الذي ينالـي


 إليها ، يقتضي أن تكون مشتركة بالنسبة لثقافـات متنوعـة ـ لكن هذا

(34) المرجع السابق .

Histoire et Ethnologie (Revue de métaphysique et de morale. (35)

التشابه لا يكحو أبداً ذاك التنوع ، فالواحد لا يقع في المستوي نفسّ ،

 الذي يخفف التعارضات في المستوى نفسـه الـنـي نتحققهـا فيه ، أمـا التشابه ، في المقابل ، فلأنه اكتشف في مستوى آخخر ، يِتْظ بها وهـو

 شخصية ، ولنتـل مبعــة عن المركز . وفي الوقـت ذاتــه ، ، تم تجـاوز



 للامكانيات اللاواعية ، التي لا توجد بأعداد غير يحدودة ، واليا والتي التي يقدم
 الأخرى ، بناء منطقياً لتطورات تاريخية يكا يكن أَن تكون غير متوقعـة ،




 ذلك ، إذ ، دون افتراض ما يطلب إبنباته لا يُكن اعتبار الرجـوع الى
 صعوبة ، ومي تلك التي تستطيع أن تنـير بــــكل أفضـل فكرة هذه المقالة .

إن كون ليفي ـ شتراوس يريد إجـراء مثل هذا التوفيق ، يبرهن

 يستغني عن البحث عن ماضي المجتمع الـذـي يدرســ ، ، عـلى عكس
 الأجنانس ، وإن الفرق بين المادتين يكون بالتوجه أكثر منه في الغرض : الوار :










 تفسيرها . إذن ، ثمة مفهومان يتعارضان ، يــكن إبـرازهما من خلال

تعارض لعبتي البريدج والشطرنج ، اللتين تقومــان على حركة ليســت اعتباطية لضربات اللاعبين . ( في جولة شطرنـي ميزة خاصة هي تحررها من أوضاعها السابقة ، ولا فرق ألا أن نصل عبر


 من اللعبة ، ولا نفهم لماذا مثلاُ في الدور العاشر ، تظهر اللعبة بشكرلً
 تعاقبي أما نظام الشطرنج فهو نظام تزام تزامني .لا يكا وكن التقليل من أهمية هذا التعارض ، ولا يككن في أي حال تجاوزه بهذه البساط

 تظهر أنه يخضعه للنظام التزامني الـا هذا الاخضاع للتاريخ الى التحليل التزامني للبنى يتم التعبير عنه في عدة مواضيع تعود بقوة ، رغم أنها كامنة في كتبه الأخرى ، الِي في مؤلفه . Tristes Troppiques



 يزعجني ، اذ يبدو أنه الاكثر مطابقة للوقائع كا يكشفها لنـا التـاريخ
F. de Saussure, Cours de inguistique générale, p. 126. (39) ير يد فقط ان يشير اللى استقلال وجهة النظر التز امنية في الاللسنية

وعلم الانساب ، وتبدو لي بخاصة الأكثر خصباً . . . اذا لم يكن الناس
 القوى التي حركت أجدادنا القدامى ماز الت الت حاضرة فينا . لم يتم شئ



 تبادل ايجابية في حالة وعلاقة اقتلاع سلبية في حالة أخرى : تكرارارها ، لا لا



 الطبيعية ، للكاتن اللثيء . على سبيل الافتراض لا يلا يككن هذا الر الرفض
 ما يككن ادراكه دون عناء مو تقهتر ، وعودة للطبيعة في الثقافـــة : كل ججتمع يتحجر ، يفقد شفافيته ، ويدخل فيه الميه المدث تباينات يعاني منها





Tristes Tropiques P424 (41) (40)


هي قديـــة جدأ . إلا أن هذه الاستحالـــة الــواقعية في التخلص من التاريخ ، لا تدفع ليفي ـ شتراوس ، في كتابه على الأقل ، للبحث فيها

 إن فهم بتتمع غارق في التاريخ ، هو الكشف فيل فيه عن البيئة المتغيرة فيه



 النتيجة هي ذاتها ، عندمايحاول ليفي شتراوس ، بدل المدل أن يهتم بالتاريخ الخاص للمتجتمع ، ان يجمع جممل التطور البشري وان يجد فيه مكار الماناً
 الذي سبقتنا فيه ، ومع أميركا الهندية أهوى الانعكا




 تصبح الأعجوبة مفارقة ، إذا لم تكن شعوذة : ويختفي البعد الزمني ! هنا فقط يآخذ نقد لوفور Lefort معناه . بقدر ما يبدو لنا غير

مبرر لوم ليفي - شتـراوس على التـرشيد السطحي للتجر بــة ، وعلى
 من أن التحليل البنيوي ، كا يطبقه ، لا يسمح له أبداً بفهم البدلية التار يخية
إلا ان المحتوى النقدي لهذا التحقق يتعلق بالتفسير الذي نعطيه



 للانسانية ، التي يقتضي عرضها أولاً من أجل فهمها فهّاً جيداً ، يبلدو


 يعطي مع التعايش " ، وأنه يبرز (1 على اساس من العلاقات العات الانسانية
 المقالة ينوع لوفور»Lefort"، ، بالفعل ، موقفه الأول: يبقى التاريخ ما ما


 حينئذ يكتظ التحليل البنيوي بقيمتـه كاملـة كأسـاس ، والانتقـادات

Claude Lefort, Société sans histoire et historicité, in Cahiers internationaux (45) de Sociologie, Vol XII, 70 année 1952. . المرجع السابق

السابقة تحدد مزاعمه باعتباره الوحيد الذي يفسر كل ما هو إنسانـي الـي الـي ولكن يبقى العلم الأساسي : إنه بفعل النتائج التي سمح بالتي التوصل إليها - يقتضي بجدداً طرح مسألة التاريخ


 يقول فيها ، إسقاطأ جذرياً للتاريخ ، إلا أنه في كتيب يعود تاريغه الىا عام 1952 Roger Caillois (47 ، وني جداله ، 6 ، فتح طريقاً نحو
 مسألة التاريخ التجميعي • ويرى تفسير ذلك ، في تمايز الثقافات وني
 الكلمة بالضرورة على فكرة التعاون المتناسق والمادىء . ندر الد

 للثقافات التي لا تستطيع الصات الصات التاريخية أن تنفي تنظيمها التزامني


 ما جعل تعاونها خمصباً وضرورياً «(49) . بكلام آخر يصبح التقدم عميقاً

Race et Histoire, Unesco, 1952 (47)
Diogéne couché, Temps, Modernes, mars 1955 (48)
(49) المرجع السابق

بذاته ولا يستطيع أن يتجدد إلا عبر تنوع جديد . حينـــذ نكون أمــا
 ببساطة وكأنها التعبير التعاقبي والخاضع للتنوع التزامني الأدبي ،



 مسألة معرفة كيفية البمع بين تحليل بنيوي وتحليل تاريخي، ويكيكي وكيفية فهم
 المسالة تطرح على الماركسية بتعابير ماثلة تماماً . بالفعل ، نرى الماركسية




 المحاولة المعلنة من قبل ليفي - شتراوس تحت عنوان | هعلـم الأجنـاس والماركسية ه .
إن عالم الأجناس ليس سعيداً إذن ، لا كمنظر ولا كإنسان . المار و وما
 الظاهر والجلازم الى حد ما بخيبة أمل الانسـان الـلـي كتـب

$$
\begin{aligned}
& \text { تطويرها }
\end{aligned}
$$







 قاس من القواعد ، كان ذلك يستدعي عطفه ويستير إحساسه ـ ـلكن الكن الطبيعة تستمر كذلَك تحت الثقافة مثل الكثنافة التي انتزعت منها ولكن

 عليها . يقال غالبأ أن الملاحظة تغير الحقيقة الملاحظة . إنها تغير كذلك ريك المراقب . وعالم الأجناس يتعلمها دون شك على على حساب راحبر الجسدية وراحته العقلية كذلك .
نبذة عن حياة ليفي ـ شتر اوس

ولد كلود ليفي ـ شتراوس في28 نشرين الثاني ( نوفمبر ) من عام 1908 ، وهو في آن واحد فيلسوف وعالم أنهى در وسه في بار يس ونال مركز استا استاذ ، للفلسفة ، كرس وقته في البدء
 الاجت大اع في جامعة ساوباولو . عندئذ تحرك الفيلسوف كعالم الم بالأجناس البشر ية وقاد عدة بعثات علمية في الماتو غروسو Matto Grosso وندو ولئي منطقة الأمازون الشما لية

مسن1942 الى 1945 كان استـاذاً في مدرسـة نيويورك للأبحـــاث الاجتاعية (New York School for Social Research) .
 [ المركز العائـــد للديانـــات (Ecole pratique des Hautes Etudes) المقارنة الخاصة بالشعوب التي تجهل الكتابة ] ، ويحتل منذ 1959 مركز . (Collége de France) الانترويوجيا الاجتاعية في كلية فرنسا




بالنسبة للعلوم الفيز يائية قبل آن تولد ـ ـ إن المجتمعات التي ند ألدر سها هي مثل أشياء موجودة بعيداً جداً عنا في الزمان و وفي المكان . لذّا ، لا يكّنتا


 عام " .

## BIBLIOGRAPHIE

La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara. Paris, Société des Américanistes, 1948.
Les structures élémentaires de la parenté. Paris, Presses universitaires de France, 1949.
Introduction à l'quvre de Marcel Mauss (in : Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie). Paris, Presses universitaires de France, 1950.
Race et Histoire. Paris, Unesco, 1952.
Tristes Tropiques. Paris, Plon, 1955. Rééd. in coll. Lo Monde en $10 / 18$, $n^{\circ 0} 12-13$, Paris, Union générale d'éditions, 1962.
Anthropologie structurale. Paris, Plon, 1958.
Entretiens avec Georges Charbonnier. Paris, Julliard, coll. Les Lettres nouvelles, 1960.
Le totémisme aujourd'hui. Paris, Presses universitaires de France, 1962. $2^{\circ}$ éd., 1965.
La pensée sauvage. Paris, Plon, 1962.
Le cru et le cuit. Paris, Plon, 1964.
Du miel aux cendres. Paris, Plon, 1966.

## الفهرس


wWw. j 4 know.com

 لالكر"سة لمشكلة الحنصرية في الحالم . من بين تلك الكتيبات


 كا


 كثلاو sus lig esos structures élémentaires de la parenté»



 عندة سنوْات Sill

