كليــــــــة التربيـــــة
قســـــ اللغة الربربيّة

# صورة الآخر في أدب الخوارج صراعهم مع الإمام علي بن أَبي طالب (عليه الستّلام) مثالاً 

أ.م.د. عبّاس عبيد السّاعديّ


مثل الآخر مشكلة في الرؤية الثقافية العربيّة لاسيّمـا عند التأصبل على الر غم مـن

 الدعوة القر آنية على هذا النحو لمـا وجدنا هذه القطيعة و النظرة العدائيـة للآخر و التـي تبلورت على بد فرقة إسلامية لها أثر كبير فيما آلت إليه حضـارة الدولة الإسلامية ،وو لما صـار هذا الكره الذي استوطن الروح الخارجية اتجاه الآخر شيعياً كان أو أموياً أو
 وما آلت إليه بعد التحكيم ؟ أسئلة كثيرة لاشـك في أنّ النص الخـارجي بعد استنباطه سيجيب عن كثير منها . إن مو اجهة الآخر كانت وسنظل ديدن الاختلاف و المهم في الأمـر أنهم حينمـا واجهوا الآخر ظلـو ا مصـرين علـى الاكتثراث بـه لكنهم لـم يحـاولوا فـي الوقت نفسـه
 الإسلامي ، و التهم أمما في حروب طلاحنة ونبران مسنتعرة ، وثار ات لا تخمد أحقادها

إنّ الثبـات الفكري الذـي قـام عليـه فكر الخوارج الاعتقـادي و الذي انعكس علـى

 الانفتاح على الثقافات الأخرى و عدم الانغـلاق على رؤبـة واحدة إيـذانـأ بانهيار ثقافـة التعدد وبروز الوجه الآخر المعادي لكلّ ما لايتفق ورؤيتهه ، فعدم استيعاب الخو الارج
 جـداً وضـعتهم فُّي زاويـة الجهـل باللـدين و التبجيـل الأعمـى لـه ، و أحيانـاً الثـطط أو التعسف في الفهم والنأويل .
 الرؤى المختلفة الاتجاه حداً وصلت فيه إلى الاحتر اب بالسيف فكان النص الخـا الـارجي ديدن البحث في الوڤوف على تلك الرؤى لاستبانة صورة الآخر في ثقافتهم التي هي جز ء من الثقافة العربيّة القديمة .

د. عباس عبيد السّاعديّ


#### Abstract

Search Kharijites Download false image of the other characterized filtering, due to cultural differences and the difficulty of understanding the other, has been shown through their texts depth cultural conflict between visions contrary direction end I arrived in strife sword was text external didn't Search stand on those visions to identify image of the other In their culture, which is part of the ancient Arab culture, but with a modern vision.

Feet Kharijites poetry valuable Inman narrow vision of the last affected to see them political and struggle for access to power has to provide them with belief came hair image of intolerance and narrowmindedness, shares the political conflict after the arbitration to take estrangement range between Imam Ali and the Kharijites, came Bureau Kharijites poetic to express in drawing a negative image of the other have noted over the sufferings poet external image building that is safe in the characterization of the other, has surrendered poet outside of those negative image espoused belief built image of the other according to the satisfaction of himself and who believes in his vision of here right Birdie of outsiders and prepares them his idol The highlighted by every effort at the same time we see strips Muslim other than what he claimed outsiders, as well as we did not glimpse a positive image in the poetry of outsiders toward their enemies, but was most photographs in maximizing heritage of refusing to another and walk vigorously behind it, represents an anchor bad for understanding the evolution of life , and injustice heritage himself at the same time, has walked in the limbs outer nervous, and covered manifestations of belonging lumpy and yelling for him, but it manifested blatant taken Mari governance and receiving a like others of students governance and wealth and money broadband, Photo Kharijites other as Nakt to Asalamath uncommitted and their evidence on their adherence to Pflm Islamic they see from their corner narrow or because of their ignorance of the dimensions of the Quranic text, note from their texts intensity insistence on separation from the other and fight and kaafir did not turn to other ways of appeasement and still insisted on what they see they represent purity Islamic, and that others Eyal it , the other one in their synonymous with difference and hostility.


## صورة الآخر في شعر الخوارج

## 

يأتي بحثنا محاولة لكثّف ثقافة التعصب للرؤية الواحدة ومصـادرة الرآي الآخر
 العربيّ القديم لاحترام الأخر حينما نقف ناقدين لذلك التراث المجيد ولا نلا نقدس تلك
 إنَّ مفهوم الآخر في ثقافة الخوارج يتجلى في كلّ صورة لا لتّ الْو افق مـع أهو ائهُ
 ومتحرك ، ذلك أنّ الآخر لا يتحدد إلا بالقياس إلـى نقطـة مركزيـة هـي الذات ، الـا و هذه





 بالامتهان والبغض بما نؤدي إلى تصفيته ولعلّ مرد ذلك ناشئ عن اختلاف الثقافات وعدم تقبلهم لفهم الآخر.
مثل الآخر مشكلة في الرؤية الثقافية العربيّة لاسيّما عند التأصيل على الرغم من الموقف الحضــاري للقر آن الذي شـدد في كثبر مـن سـوره علـى ضـروروة الالتنقاء
 الدعوة القر آنية على هذا النحو لما وجدنا هذه القطيعة و النظرة العدائيـة للآخر والتـي تبلورت على يد فرقة إسلامية لها أثر كبير فيما آلت إليه حضـارة الدولة الإسلامية ،و لما صـار هذا الكره الذي استوطن الروح الخارجية اتجاه الآخر شيعياً كان أو أموياً أو عبّاسياً ، ياترى هل هي قيم البداوة والقبليـة التي تأصـلت في نفوسهم أم عقدة الحكم وما آلت إليه بعد التحكيم ؟ أسئلّة كثيرة لاشك فيّي أنّ النص الخـارجي بعد استتباطه سيجيب عن كثير منها . إن مواجهة الآخر كانت وستظل ديدن الاختلاف و المهم في الأمر أنهم حينمـا

 الإسلامي ، والتهم أمما في حروب طاحنة ونيران مستعرة ، وثنارات لا تخمد أحقادها
وضغائنها.

إنّ الثبـات الفكري الذي قـام عليه فكر الخوارج الاعتقادي والذي انعكس علىى
 مرحلة حاسمة في الصـراع بين الثبـات و التحول ، فكانت هزيمـة الرؤيـة التي ترى التـي

الانفتاح على الثقافات الأخرى و عدم الانغلاق على رؤيـة واحدة إيذاناً بانهيـار ثقافة التعدد وبروز الوجه الآخر المعادي لكلّ ما لايتفق ورؤيتهم ، فعدم استيعاب الخورار الارج للجوٍ هر الحققي للرسالة الإسلامية وتمسكهم بسطحية النص علىى وفق رؤيــة ضيقة
 التعسف في الفهم والتأويل .
 الرؤى المختلفة الاتجاه حداً وصلت فيه إلى الاحتر اب بالسيف فكان النص الخـا دبدن البحث في الوقوف على تلك الرؤى لاستبانة صورة الآخر في ثقافتهم التي هي جز ء من الثقافة العر بيّة القديمة لاشك في أن أدب الخوارج يمثل رؤيتهم الفكريـة ونظرتهم للآخر ممن أعلـن
 وعو اطفه الدينية وأرانا الا لا نتفق مع ما ذهب إلبه صـاحبٍ كتاب " الخوارج

 والعسكري ، ويمتز ج فيه التأمل والز هد بالفداء و النضـحـية والاستنــهـاد في ميـادين القتال ، مع مسحة غالبة من الحزن الثجي ليصـار ع إخو انهم في كلّ حين وفي كلّ أرض " (
كلمـا تقدمت عجلـة الحيـاة والثقافـة العربيّة يشتـد صـر اعها مـن أجل العمل علـى إعادة رسم ملامح رؤيتها التي ظلت تنأى تحت وطأة الموروث العربيّ الـيّ القديم والذي



 ذلك ، إنّ تعظيم التراث الر افض للآخر والسير حثيثأ وراءه ، يمثل مرتكزاً سيئاً لفهم

 فهم النص ألقر آنيّ المنهج الصحيح الذي يجب على الأمة أن تنتهجه
 صفين(؛) الجسام ، وكيف آل الأمر إلى التحكيم ونتائجه مرّة الوقع على الإمام علي
 المعارضة في الإسلام لا سيّما في تصفية الآخر و النظر إلى تقـى الـيس الذات فمما يروى


 وَيْلَك ! ومَنْ يَعْدِل إذا لم أعدل ! " ، فقام عمـر بـن الخطـاب ، فقـال : يـا رسولَ الهَ ، ،





 الخوارج ، فقال : تأتُون فنا فنخبركم ، ثم ترفعون ذللك إلى معاوية ، فيبعث إلينا بـالكالام الثنديد ! قال : قلت : أنا حنش ، فقال : مرحباً بك يـاحنش المصريّ ، سمعت رسول








 الفيصلَ في بيان مو قفهم من الآخر وكيفية النظر إليه و إلى حقوقه



 واضحة في انتماء الخوارج في مجالات الفكر و الثقافة و السياسة جر اء الاعتقاد الذي اعتمدوه ننهجاً في حياتهم
عنـدما انكثــفـ غبـار معركــة صـفين و هـدأت وطــأة الحـرب ، اتجــه الطرفــان المتصار عان إلى الحوار وكان موقف الخليفة الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السّّام


 اصصروا على الاستبداد بما يرون ، وحينما انتهى التحكيم إلى ما انتهى إليـه بخروجهـ إيم
 من التفوا حوله وتعصبوا لـ هـ من هنا بدأت مصـادرتهم للآخر وتجسد ذلك في طروحـاتهم الأدبيّة وهم على تستر هم بشعار هم الديني الكبير " لاحكم إلا له "(1ه) ، بنـاءً علىى أنّ "الايمـان يعنـي

 الذي اتخذ منه الخوار ج ز عيماً لـهم بعد اعتز الهم علياً ( عليه الهـلام ) في حرور اء اء (^) يكثشف عن رؤيته اتجاه الآخر ، يقول : نقتلكم كي تلزموا الحقَّ وحده ونضربكم حتى يكونَ لنـا الحكم (19)

جسد الثّاعر مدى الانغلاق على رؤيتهم ، وتعصبهم في رؤية الحق فيما يدَّعون
 التعـاشش السّلمي عنـد المسـلمين في نشــأة دعوتهم وتقديمهم صـورة إيجابيـة للعلاقـة القائمـة بينهـ ورؤيتهم للآخر ، فلم ينظر الخـوار ج بعين العدل الإسـالْمي لمـا قدم إمامهم علي ( عليه اللّّلام ) من منجز إسـلامي من أجل أن يبنـى الإسـلام على وفق
 التنلق للسلطة دفعت بهم إلى هذا المنحى ، وصيّرتهـم طـلاب حكم لا طـلاب حقيقة يجاهدون من أجلها
والمثير في الأمر أنّ الإمام عليّاً ( عليـه اللّـّام ) كـان يمثل أمـامهم الرؤيــة التـي





 رؤيتهم ودعمها فقد وصف القر آن الكريم قريشاً بالخصومة في فوله قوم خصمون \{ (Y) ، ، هنا يتضح النزو ع للعصبية القبرليـة في مواجهـة الآخر ولعلّهـا كانت سبباً رئيساً في نشـأتهم وتكوين فكرتهم اتجـاه الآخرين و لاشثك في أننـا سنظل ندور في فللك التحكيم كوّنه النقطة المفصلية التي نهضا فـا في ضـوئها آراء الخوارج اتجاه معارضيهم ، فهذا الأشعث بـن قيس يتخذ مو فقاً حاداً في تشكـكيل الحكومـة بين
 لأنّه من مضر التي تتنتمي إليها قريش ، فيقول " لا وا والله ، لايحكم فيها مضا مضريان حتى تقوم الستّاعة " (Y (Y) ، تنكر الأشعث في هذا الر أي إلى قوة الانتماء الإسلالمي وأثره
 أن ينحاز بشكلٌّ واضح لفكرة إبعاد الآخر وأن ما يؤمن به هو الصحيح والآلخر علىى باطل وظل هذا ديدن الخوارج في رؤيتهم وقد جسد شاعر هم ذللك في قوله :

وبكر بن وائل منذ أن بايعه عبد الها بن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن هـثـام بن عبد الملك عندما تنكن الضحـالك بن قيس الثيباني الخـارجي من بسط نفوذه علىى
 و هذا يدلل مدى تغلغل النز عة العصبية للقبيلة في شعر هم و يعني أن كثيراً من الرؤى الرو
 زالوا متمسكين بالقبيلة ، ومخلصين لأو اصر الانيان الانتماء إليها




النز عة العصبية في بيان مو اققهم وشدة عدائهم لمنــاوئيهم من القبائل الأخرى لاسيّما

يكن لك يومماً بالـعراق عصيبٌ يصيبـون منـا مـرّة ونــصيب (YV)

فإنـك إلا تـرضى بـر بكر بـن وائـلـ فلا ضير أن كانت قريش عدى لنـا

## 

 كان للقر اء أثر بارز في صوغ مفو لاتهم تجاه الآخر وبنائهم الثقـافي ، فضـلاً عن امتداداتهم البدوية وأعر اقهم القبلية الو اشجـة ، فإنّ هذا الانـغلاق على الثقافـة الإحاديـة على الر غم من أن ثقافتهم دينية خالصة جعلت المرتبة الأولىى في نظر هم فولاً اهتدوا إليه فصرخو ا به وسط الجموع ، ثم انطووا عليه مؤمنين متعصبين ، إلا و هو " أن أن لا لا حكم إلا لله " وكـان لسفارة عبد الله بـن عبـاس لهـم والرؤيـة التـي عـاد بـها منهم إلـى
 لمحاورتهم والوقوف على كنة شقاقهم محاولة منـه لكسبهم إلى صفه من جديد ، لكنـا نرى أنّهم لا يعبون بثقافة تتككئ على العقل ونتخذ منه وسيلة نـاجعـة لفهم الآخر و أنّـــا انغلقو ا على رؤيـة و احدة في فهم النص القر آني ، ذلك إنّ وقوفهم عند هذه الحدود لـم
 والإعجاب من قبل جمهور المسلمين بل وجدوا فيهم ثلـة ضــلة امتهنت قتـل الإنسـان






 مــ سـارت عليـه الأحداث علـى أيـيـهم ألـم يعلمـو أنـّه كـان يقول لهـم إذا صــاحوا فـي الجموع بقو لهم المأثنور : " أن لا حكم إلا لله " كـان بجيبهم بقولـه :" كلمـة عدل بـراد

نرى أنّ وقوفهم مع ابن الزبير( (ب) في مكـة عندما زحفت جيوش الأمويين

 الذين يريدون العبور عبر بو ابة انغلاق ابن الزبير إلى تحقيق مآربهم ، يقول :

## بـا بنَ الزبيرِ أ تهوى عصبة قتـلوا



 الثقفية المتشددة والتي تأخذ شر عيتها ادعاءً من القر آن الكريم فبعد أن حمل الأشـعث

بن قيس كتاب التقاضي وأن الجموع من الطرفين قد أعلنو ا عن مو اقفهم عمّا جـاء





 ينساقوا لما طرح عليهم بل أصروا على ما دعوا إليه وصـادروا الرأي الآخر، فكان الآن
 (r) (r)رؤية الخوارج في التحكيم في قوله :



كان الإمـام علي (عليه الستّام ) يغمره شـعور الاغتراب عن هؤلاء فقد اجتمعت



 " لا حكم إلا للّه ، الحكم للهّ لا للك يا علي ، لا نرضى بـان تحكم الرجال في دين الله "

نلاحظ في النصوص المتققمة مدى الإصر ار على مصــادرة الرأي الآخر ولم يكتفوا بما آلت إليه الأمور وجلبت من وبال على المسلمين حبنما أصـرورا علىى رأيهـم




 موفق وميثاق وبما أمر الله فلا يمكن أن يخل بذلك تجسيداً لقولــه تـعـالى : \} وأوفوا بعهـ الله إذا عاهلاتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إنّ الله يعلم مـا تفعلون \{ (\%) وحينما انفض الطرفان علىى مـا اجتمعوا عليـه ، بـادر الثّـاعر الخـارجي ليصور

 الآخرين بأوصـاف لا تنتمي للإسلام وقد وضع الجميع في ميزان واحد ، ذللك ما قاله أبو المصك الطائي : يالهفَ تَفسي على سيفٍ وشيعتهٍِ لو كنتُ ألحقتُ سيفاً بالخبيثينا





 الثقافة التي تَعَدّ القرَآن والسنة النبوية أهم مرجعياتها والتي كان غرضها الأساس بناء الفكر الإسلاميّ .

من حكاياتهم
إنّ الاختلاف في الرؤى لا يعني تباينـا وقطيعـة و إنْمـا يمكن أنْ يُعَدُّ وسيلة لضم الآخر و هذا ما تجسدفي في حوار اتهـ مع الخوارج الذين تعاملوا بسلطوية مع الآخر على


 الإقصـاء عندهم وتصفية الآخر تحت فهم سلبي للانص القر النا آني . يروي المبرد في كتابـه الكامل في اللغـة والأدب حكايـة لقاء عبد الله بن خبـاب
 بنُ خبَّابٍ وفي عنقه مصحفٌ ومعه امرأته و وهي حامل فقالوا له : إن هذا الذَي فَي عنقكَ ليأمرنا أنْ نقتّلك !

 الرجل فقتلة ، فقالوا : هذا فسادٌ في الأرض ! !!



 قالوا : فما تقول في أبي بكر وعمر ؟ فأثنى خيراً ، فقالوا : فمـا تقول في علـيِّ قبـل التتحكيم ، وفي عثمـن ست سنين ، فأثنى خيراً فقالوا : فما تقول في الحكومة والتحكيم ؟



 بثمن!
 بثمن!"(^)

يتضح من هذه الحكاية كيف استقبل الخوارج الآخر ؟ وكيف تعاملوا معه ؟ فهذا النص يمثل صورة حقبقية لمنهجهم الفكري في الاقصـاء ، فلم يستوقفهم تـاريخ أبـي عبداله ولا إسلامه ، بل نظروا إلى الجنبة التي تنو افق مع ما يدعون الآخرين إليـه ، كان العداء مستحكماً بين الخوار ج و عبد الله بن خباب في الرأي والنظر للآخر ، وقد





 النص القرآني فهم يتسامحِون مع الذمْي لإنّ الإسلام طلب عدم النتعرض له لكنهم في


 معهم لغة ضبط النفس على الرغم من التوتر الذي بدا عليه جراء العداء الذي اظلـيره
 التعامل مع الآخر اللاي يناؤ هم الفكر والرؤية في فهم الأشياء ،وكانت إجاباته موجزه


 يكر هون سماعها من الآخرين وكيف آلت حال المسلمين جر اء منهجهم وفهمهم لمنهج التعامل مع الآخر . دافع عبد الله عن رؤية آمن بها و هـي أنّ علياً (عليـه اللّـّلام ) كـان يمثل صـورة
 فهمه للاين و إنما كان يفهم الإسلام على وفق المسميات وليس الأصـلـ ، ها هذا حكمهـ
 الذي تعللوا به في تصفية الآخر بغية تحقيق ما يرون حتى وأن تم ذلـو للك لهم على دمـاء المسلمين ، وإلا كيف نفسر فهـهم للحلال والحرام فمن جهـة يحرمون أكل (رطُبـة) إنّمـا $\}$ :إنـا

المؤمنون إخوة \{)
التعصب الفكري
كان ضيق الأفق الذي يعيشـه الخوارج ورراء توتر علاقتهم بـالآخر واتخـاذهم رؤية تمتل فيها الجمود الفكري بأدق صوره فلم يستطعوا الخلاص من هيمنة رؤيتهم
 بشـاركهم ويعمل معهم في بنـاء تجربــة الحضـارة الإسـلامية التـي كانتـ تنـوء بحمـل الانطلاق فكانوا الأشد تعصباً عليهم وقسوة ، كفروا الآخر ونظروا إلـى من يؤمن بر أيهم نظرة أخرى ، يقول سمره بن جعد الخارجي :













 خطير ، ولم يعلو من شأنه شأن محاور هم الذي اتكأ على نص عقلي يتقام من خلاملـد في الفهم عليهم ، يتضح لنا أنّ الإسلام في مفهومه العميق لم يتغير في نظرة الخوار النـي
 الثقافي الجاهلي في النظر إلى الآخر. فها هي ذي أم عمران ترثي ولدها الالذي قُلّل في إحدى المعارك التي خاضها الخوارج ضد مناوئيهم بقولها :


 أعني ابن عمرة إذْ لاقَى منيتّةُ نلاحظ على النص أنّ الثّاعرة تصور رؤيـة واضـي سلب منها وليدها ، وتصر على جانب مهم توكد عليه في أبياتها وتصـادر هوية الآخر اللسلم حينما تصفه بـ( ملحادة غُرُر) ، والملحادة في اللغة ، كثير الكفر ، في الوقت
 للنص القر آني فكفر بعضهم بعضاً واحتموا بالنص القر آني وبما يتو افق مع رؤيتهم . قام منهج الخوٍ ار ج في نظرتهم للآخر على الايمان بعدم صدقه معهم في الوقت


 الأخوة مبتغى الناس لنيل كرم الهـ ، لا الضيق والجمود والتعصب . لقد قاوم الخوارج هذا المنطلق في السلوك الحياتي وبرز ضيق أفقهم بالإلتنمـاء
 فكيف انساق الخوارج وراء رؤيتهم و عدوا من أنهى حياة أمير المؤمنين علي بن أبي

طالب ( عليه السّلام ) معياراً للتقوى ، يصف ذلك أحد شـعر ائهم المبرزين ، عمر ان بن حطان ، يقوِّل :



مـــا جنـاهُ مـن الآتثامِ عُريانـا



 التفكير بتلك الموازنة التي وضعت بينهم وبين الآخر الذي تمت تصفيته على أليا ألديهر ، فيا ترى كيف وازن ابن حِطان بين رجل من شذاذ العرب وبين تاريخ أمـة وعدّه شـر الخلق إنسانا أين مكارم الأخلاق التي تجسدت في تصفية الآخر الذي ملّ النداء لهـم للعودة إلى أحضـان الإسلام الذي خرجوا عليه بعد أنْ أعلنوا ندمهم ( ؛ ؛) ، لاششك فـ في
 نز عة الخوارج و اندفاعهم في تصفية الآخر المناو عء لرؤبيتهم فـرفعهم ذلك إلى وصفه
 في النص إلى العدل المفقود ويسأل عن حكهـم متـى سيتحقق ، تـدل الأبيـات على أنّ
 يؤمن به فأفصح عن شخصية استككلت تكوينها في رؤية الأشياء المحبطة بها فكانـت صورة الآخر في نظره تحمل نذير صوت عالي التنفكير بخلط عناصـر الايمـان التي
 الآخر " بشر الخلق " لكنه بدعو إلى تحقيق رؤية الخوارج وتصفية الآخر المنـاؤى لهم، إنّ النص يمثل انحيـازا واضحاً للخوارج الذي هم في نظره " أوفىى البريـة
 مفهوماتهم السياسية التي يدعون لها (0 \&) ، إنّ النص يقاطع هذه الرؤيـة ويكثف عن
 واستغرقوا في سبات الوهم وقد غلب عليهم في فهم الآخر ، وأنّ أي محاولـة كانـت لايقاظهم مـن هذا السبات الذي ذهبوا فيـه بعيدا ، وأن أي نـداء يصطـي الفكري أي صوت يدعو هم لم يعد لـه من يسمع ، خـاض الخوارج تجـارب مـرّة ، ، ضاعت ملامحها وتلاشت لإنها لم تمتلك من الحقيقة التي يدعونها شيء ، فأي دين يتحدثون عنه الذي يقول فيه شاعر هم :
أكرم بقومٍ بطون الطير قبر هم

 ليس هناكك من يدفنهم ، كشف الثـاعر في بيته حقيقة و اقعيـة لمعـاركهم مـع الآخرين

ولكنه لا يتضافر مع الصورة التي في ذهن المتلقي عن رؤيتهُم ، فهؤلاء الخوارج





 يحمل شيئاً كثير اً ، لقد نـبـه مـن دون شـك في هذا البيت علـى رؤيتَهـ للآخـر وأنّ


 ومريدوه الذين صور هم في أجمل صور من الناحية الفنيّة ، ونلاحظ شعراء الخوارج
 وأنّ المفارقة هنا تترك أثرا و واضحاً في استبانة رؤية الخوارج فِي الو الو

 مؤ ازرتهم لأنّهم لم يبغوا علىى أحد وقتلهم للمسلمين في نظره لا يُعَدُّ عدوا اناً وبغياً

 الخوارج للآخر ولما سيطر عليهم في آن واحد ، لقد امتللك الثّاعر لغـة سـلّة تتو افق

 باليائها .
الإمام علي (عليه اللسّلام )وفهم الآخر

 الموقف الذي ينبغي له اتخاذه بإز ائهم فهـل يجنح لحرب لا تبقي ولا تلا تلار أو يرضـى بطروحاتْهم التي بدأت تتصـاعد وتلاحقه في كل مكـان فكـان عليـه أن يرضـى بعـد أن وصل الأمر إلى طريق مسدود فلا منـاص في نظره من قتـالهم و هذا الحـال يمنحنـا فرصة النتأني في دراسة الموقف لاسيّما من خلال نصوصهم الأدبيّة ، يقول أخنس بن

على النـهر كانوا يخضبون العواليا

حـنـانيك فاغفرحو اغـنـا والمساويا فـكلُ على الرحمن أصبح ثاويا (\&v)
أضرب فـــي القـوم لأخذ الثـار
ويـرجِعَ الحــقُ إلــى الأخيار(م^)

ثُـــمانون مسـن حييّ جديلةٍ قتّلّوا

هـمُ فارقوا من جار في الله حكمهُ
يقول عبد الها بن وهب الر اسبا أنـــا ابن وهب الراسبي الثشاري حتى تـــزولَ دولـــــة الأشنرارِ

ومن خاض في تلك الحروب المهـالكا



تدل تلك النصوص على فشلهم في فهم الآخر و عدم رغبتهم لللتقرب منه للتنداخل العجيب في تكوينهم الاجتمـاعي وانتمـائهم القبلـي فكان أن و وقفوا موقف الضـد من الآخر، لم نقف على هذه الرؤيـة في هذه الأبيـات فقط بـل نجدها انبثت في معظم





 وحبنما استجاب بعضهم للأمر باعتماد الإمام التوريـة معهم في كسب ودهـم ، لكنهم جر اء ما يسيطر على تفكير هم بـأنّ انسياقهم وراء الإمـام علـي (عليـه الستّام ) جـاء
 جديد يطرقون الفكرة نفسـها ولا يرون إلا أنفسـهم فالآخر عندهم كـافر حتى لو كـان علياً (عليه السّلام ) ، يقول ابن أبي مياس المر ادي :




 ولم يتفهوو الآخر ، ونحن معنيون بكشف عقيدة الخار الخوارج في تصور هم بأنّهم وحدهم من دون الفرق الإسلاميّة الأخرى يمثلون الانتماء الحقيقي للإسلام وانّ ايمانهم راسخ بأنّهم وحدهم فقط هم الذين يمثلون الرؤية الإسلاميّة يقوّل الثّاعر عمر بن الحصين

متأَّبيون :لكــــلَ صالحة ويقول :
ناراً تسعِّرها أكفُّ حواطب (or)

> متأو هين كأنَّ في أجو افهم

آى الـــــكتاب مُقَّرَح الصَّدر


لم تختلف صـورة الآخر في رؤيـة الخوارج الأدبيّة ،بل ظلت تنتـاغْ مـع كلّ


 ير غمونها في ملاقاة الآخر جراء هيمنة رؤية واحدة و عيشهم في دائرة مغلقة بالأفكار و المعتقدات الراسخة في ذهنهم ، لقد أصـاب الشاعر الخارجي مناوئيه في مقتّل ، إذ
 الخارجيه
تكمن مشكلة الخوارج في الوهم الذي سيطر على تفكير هم و المساحة الثّاسعة في الابتعاد عن الآخر ، للاعتقاد الذي ساد تنكير هم بأنّ التنمـاءهم الاعتقادي يلادي يختلف عن القيم و المتنقات التي جاء بها الآخرون وقد جسدوا ذلك عبر نصهم الأدبي .






إنّ هيمنة رؤية الثشور بأنّهم الفرقة الناجية أفر غ المفهوم الإسلامي الذي تجسد في الآية الكريمة التي أشنرنا إليها عن مساره الصحيح ، فاصبح فهم الخوار النار مثل سـائر
 وتقاليده على الر غم من أنّها تتكئ على المنجز الإسلامي المتمثل بالقرآن ، فضـالً عن
 ظل سائداً في تعاملهم مع غير هم من الفرق الإسلاميّة الأخرى لاسيّما الثنيعة في قابل

تفكير هم و التواصل مّع الآخر وقبوله .

قام الفكر الخارجي على المحنى الديني ، وأصـل فكرتـه العقديـة على رؤـيـة تكفير الآخر تحت شعار الالتنز ام بالقرآن الكريم وذلك يتجسد عند لقائهم عبد الله بـن خبـاب

 بالنص الديني لتمرير رؤيتهم اللياسية ، يقول أبو حمزة الشاري : " " ندعو إلى كتـاب
 مواضعها التي أمر الله بها " (ov) . دأب الخوار ج على تغليب معتقدهم على المعتقدات الأخرى التي كانت سـائدة في

 يخرج عن ذلك فهو عندهم باغ وخارج عن الدين .

توحي أغلب نصوص شعراء الخوارج أنّ ايمانّهم كان ضعيفاً تقليديا ينماز بضيق الآفق الفكري ممـا عمـل على تـأجيج الصـراع اع بين الجيش الذي كــي النوا ينتمون إليـه



 الجيش الذي عملوا تحت امرتـه، ، وقد عبر عن ذلك صـالح بـن شفيق المر ادي في قوله :








 فالايمأن مختلف هنا ففي الوقت الذي كان ألخوارج يرون فيه محاربة منـاوئيهم على الـى

 تعاليمه ، على وفق هذه الرؤية نظر إليهم أمير المؤمنين علـي (عليه اللّـّام ) ، كـان

 الكامل في اللغة والآدب لللمبرد يعزز ما ذهبنا إليه (بآه). روئية الخوارج المدحيّة
أخذ غرض المديح مداه عند شعراء الخوارج وكان واع صورة لموقفهم من الآخر عند مدح أنفسهم ومن والآهم ومن الناحية الفنيّة ارتقىى الثناعر الخـارجي في ون المديح إلى بناء صورة متميزة ، ولم يسقط في هاوية النكسب التي أبعدت المديح عن الصدق ودخلت ضمن المنفعة الثّخصيّة بمنح الممدوح صفات لايمتلكهـا (بّ)، فهذا عمران بن حِطان وقد رأى الفرزدق ينشد و النَّاسُ حوله ، فقال له : إنَّ للّهِ مـــا بـــأيدي العباد

وستَي البخيلَ باسم الجوادِ (؟)(؛ ؛)


لا تقل فيَ الجوادِ مـا ليس فيه

استطاع الثّاعر الخارجي أنْ يبني نصاً يحمل رؤيته لكنه يقع تحت طائلة التشابه


يحملون صفاتٍ يختصون بها مـن غبر هم ممن حـاول شـر اء المديح اسباغها على . ممدو حيهم
خرج المديح في الثنّعر الخارجي تخرج عن هذا الإطـار المـألوف والمـأُور ؛ لأنّ الخارجي يمتللك من الصفات مالا يمتلكها ممدوحو الثنّعر النكسببي لذللك جاء مديحهم هو الآخر صـورة اتجاه الآخر ، ففي الوقت الذي يمنحون من انضـوى تحت لوا لواء الخوارج صفات النقوى و الثّجاعة والايمـان بما يرونـه من ثبـات على الطريق الذي اختطوه بـمائهم نجدهم يجردون الآخر مـن تلـك الصـفات التـي يقـاتلّون مـن أجلهـا

بحسب نظر هم من الخوارج .
نلاحظ كيف يسبغ صفات من المديح فلما نجدها عند شعر اء الفرق الإسـلاميّة
 عن مشاعر صـادقة تجاه المكدوحين ، فلم يخف الثّاعر شيئا من مشـاعره بل جـاءت مسترسلة صـادقة إنّ ممـوحي الثنّاعر الخـارجي ينمـازون بصـفاتٍ لا يمكـن أنْ تطلـق علـى آخـر
 وخشوعهم الصـادق له مثلت صفة الممـوح التي أسبغت هنـا لايمكن أنْ ترا اهـا في صورة أعدائهم فهم يتو اصلون في عبادتهم ليل نهار مثل مـا أشثرنا لا يمكن أنْ تسبغ
 كيف استثمر الثثّاعر الخارجي صفات معينة لمدووحيـه وكيف وسم الآخر بالسمات المضادة لرؤيته . يقوِل عطية بن سمرة الليثي: فأبلِّغ منه حاجتي وبصيرتي


## ولو بَدَا أَوْجَرْتُنُهُ الخَطِيّا (17)

هذه الرؤيـة التي يدعو لهـا النص الثقـافي الخـارجي تتـــارض مـن دون شكك مـع تصور النص القر آني وما يحمل من رؤية إنسانِيّة للإِنسان بالمسمى المطلق ولإلإنسان
 متأثنرةً برؤيتهم السياسية وصر اعهم من أجل الوصـول إلى دفـة الحكم منطلقين من معتقدهم فجاء شعر هم صورة للتعصب وضيق الأفق . يقول ابن أبي مياس المرادي


فَلا مَهْزَ أَغْلَى من عِلِّ وإِنْ غَلَاَ
نجد في شعر هم هيمنة لرؤينهم العقائدية على المتتقدات الأخرى و علو صوت
 الإي يشاركهم الاين نفسه فحملوا اللّيّف ، فقتلوا الإمام علياً ( عليه السّـلام ) على يـ

ابن ملجم ( لعنه الهه ) وقاتلـوا لسنوات طو ال هددوا و اتعبوا بنـاء الدولــة واسـهـووا في
 الثّعريّة طابع الور ع و التقوى على ممدوحيهم ( متأو هون ، فوّام ليلته ، متأوّها ، عف الهوى ، ذي النز اهة والتّقى ) .
 نمطية تحمل ملاهح رؤية إحادية تمثل الفكر المنغلق على نفسه بتجاهل الآخر . واعتمدو الغة متشـددة تحمل ملامـح رؤيـة ضيقة اتجاه الآخر لأنـه يمثل رؤيـة
 ممدوحيه ويغالي في الصفات التّلّلبية على مناوئيه من مثتل : " شـر الخلق ، ، جـار في الها حكــه ، دولـــة الأثـرار، النَّكـر، ولاة طغــاة ، ملـــادة غـدر ، الخبيثينــا ، القـوم الملاعين"
رؤية الخوارج الهجائية: :
لاشك في أنّ الهجاء يشكل خطاً متوازياً مع الدديح ، وقد نبه قدامة بن جعفر (79)
 المثالية للحط منها وإذلالها ، فالثـاعر يتكئ على المديح في تصوير رؤيتـه ، قائلاً إنّ
 المديح وأسبابه ، إذ كان الهجاء ضد المديح ، فكلمـا كثرت أضداد المديح في الثشّعر كان أهجى له " "(v•) . ارتبط غرض الهجاء ارتباطاً وثيقاً في الذاكرة العربيّة ضمن منهجها الثقافي في
 يقدم لـه مـن مـال فإذا وقع خـلاف سنجده يحمل سيفاً بتاراً اسمه الهجاء للحط مـن
 صورة ؛ لإبعاد غرض الهجاء العربيّ وبناء صوره ، فالثنّاعر الخارجي هجـا وار الآخر

 متكأ لسلب تلك الفضائل من مناوئيهم و هي صورة و ولاشك في ذلك امتداد لطبيعة بنـاء الصورة الهجائية عند العرب إلاّا أنّ نقطة الخلاف بينهما تقف عند عند رؤية الثّاعر الذا
 أو الجبن في الحرب أو فرار هم منها أو عدم حماية الجار لعدم وفاء الممدوح بالاء الار اهم
 استّمد مـن ثقافتـه صـورة الظلـم والاضطهـا
 تنفي انتماءهم إلى الدين و هو المعتقد الذي تلثّقي عليه الفرق الإسلاميّة كلّها ومن أمثلة ذلك ، قول وفرة بن نوفل :

<br>

يتضح من النص أنّ الثّاعر يرسم صورة للآخر المتمثل في شخص الإمام علي
 فارقهم الثنّاعر فهم في نظره قد أعرضوا عن حكم كتاب اله لاسيّما الإمام علي وفبل حكم البشر في موضوع لايجوز في نظره أن يحكم فيـه النـاس وأنّ أصـحابه اتبعوه على أسماء الرجال وليس لهم من الايمان شىء .

 الذي قد هُّ عرشه الذي انماز بالطغيان والتجبر . نلاحظ على النص صورة الفخر للمنجز الذي قامو ا بـه و الذي يمثل رؤيتهم الآخر وتصفيته اللدمويّة ، يقول :
 ونحن ضربْنـا يالَكَكَ الخير حَيْدرا



 وصور الفحش التي الفها الهجاء العربيّ في ذاكرة الثقافة العربيّة ، إلاّ أنّهـ علىى قلتـه يظل صورة واضحة المعالم للرؤية الثقافية في النظر للآخر ومحاولة في الوقت نفسه لتثبيت رؤيتهم اللياسية التي عملوا عليها طو ال صر اعهم مع مناوئيهم ممن خاللفو هم في الر أي والاجتهاد و المعتقد فكان أن رموا كلّ من لايتفق معهم في الرؤيـة لاسيّما

 رو اياتهه (VY). و وها ما جسدته إحدى الخارجيات في قولها :
مُرُوا بنـا نرجِعْ إلى دينتا
وقد عايشنا في أدبهم صورة الآخر التي أسهمت بشكّل أُوْ بآخر في رسم صـورة سلبية للمسلم الذي كان لا يؤمن برؤيتهم ، كانت القيم الهجائيـة التي وصـ الخـي الخوارج بها أعداءهم محاولة منهم لإخر اجهم من نسق المجتمـع الإسـلامي اللذي يعد الايمـان
 للمسلمين لهذا كان هجاء الخوارج لهم في تجريدهم من ايمانهم أشند وقعاً على نفوسهم لما يحمل من دلالات .يؤكد ما ذهبنا إليه فول أحد فرسانهم :

لاشكك في أنّ الصـراع السياسـي الذي احتدم بين الإمـام علـي ( عليـه الستّلام )
 ديوان الخوار ج الثّعريّ ليعبر في رسم صورة سلبية عن الآخر ( الإمام علي بن أبي
 بناء صوره التي آمن بها في توصيف الآخر ، لقد استسلم الثنّاعر الخـارجي لتلكـ

الصورة السلبية التي تبناها اعتقادا فبنى صورة الآخر علىى وفق ذلك إرضـاءً لنفسـهـ وممن يؤمن برؤيته من هنا الحق بمريديه من الخوارج ويعد ويعده مثلـه الإعلى وقد سلط عليها كلّ جهنه في الوقت نفسه نر اه يجرد المسلم الآخر من كلّ ما ادعاه الخو ارج .

1 ــ حمل الخوارج صورة خاطئة عن الآخر تتصف بالامتهان وتصل حد التصفية ، جراء اختلاف الثقافات وصعوبة فهم الآخر .
 حداً وصلت فيه إلى الاحتراب باللسيف فكان النص الخارجي ديدن الّالبحث في الوقوف على نلك الرؤى لاستبانة صورة الآخر في ثقافتهم التي هي جز القديمة ولكن على وفق رؤية عصرية .〒 وصر اعهم من أجل الوصول إلى دفة الحكم وقد مدهم المعتقد فجـاء شـر هم صورة للتعصب وضيق الأفق .
 والخوارج ، فجاء ديوان الخوارج الشُعريّ ليعبر في رسم صورة سلبية عن الآخر


 الحق بمريديه من الخوارج ويعدهم مثلكه الإعلى وقد سلط عليها كلّ جهـده في الوا الوقت

 صور هـم
 و - V
 من طلاب الحكم والجاه والمال العريض ^ـ صنور الخوارج الآخر على أنّنـه ناكث لإسـلاميته غير ملتزم بهـا ودليلهم علىى تمسكهم بفكر هم الإسـلاميّ الذي يرونـه من زاويتهم الضيقة أو بسبب جهامهـم لأبعاد النص القر آني.

 يمثلون النقاء الإسـلاميّ ، وأنّ الآخرين عبـال عليـه ، ظل الآخر في نظر هم صنواً للاختلاف والعداوة .

اـ كاظم ، نادر : " تمثيلات الآخر ، صورة السّود في المتخيل العربي الوسبط " ،
「 「_معروف ، نـايف محمـود : " الخـوارج فـي العصـر الأمـوي " ، دار الطليعـة ، بيروت ، لبنان ، 9 ام ، 7 ، 7 ،


 الموقعة المشهورة بين الإمام علي (عليه اللّّلام )ومعاوية ( ياقوت : معجم البلدان 0-ـ ضئضىیء هذا : أي من جنس هذا 7 ـ 7 من دمها شىء " . V - ^ 9 9
 صلى الهَ عليه وسلم مثلاً لخروجهم من الدين ، لم يعلق بقلوبهـ منه شىء .
 نهج البلاغة " ، تحقيق محمد أبو الفضل إبر اهيم ، دار في اللغة والأدب" ، تح عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلميـة ، بيروت ، لبنـان ، 999 ام، 9 امر/ • 19 .الكتـاب
 محمد بن يزيد" الكامل
r.V/r :

צا


$$
\begin{aligned}
& 10 \text { - المصدر نفسه: } 17 \text { ـ }
\end{aligned}
$$












rr_ سورة الزخرف ، الآية (ON)
 القـاهرة ، مصـر ، ، . 0 ،و اليعقوبي ، أحمـد بـن أبـي يعقوب بـن جعفـر : " " تـاريخ
 91: 9 ( 9
 والملوك " ، تحقيق محمد أبو الفضل إبر اهيم ، دار المعارف ، القاريخ ، القاهرة ، مصـر ، ط ط
 الـج







$$
1 \cdots / r_{6}
$$


 K




$$
\text { זץ ــشعر الخوارج : } 7 \text {. }
$$




4ץ - سورة النحل الآية ( (9).
 الطائي : خرج وجعل ابنة لـه في عهُة أحد أَـَحابه ثم ر رآه سيف ابـن هـاني و عليه

^٪ ـ الكامل في اللغة والأدب ، للمبرد،: ז//^؟
ra
 وسميره رجل من بني شيياٍ من أصحاب قطري ، كان عان عالماً بأيام العرب و وأخبار هـا


 ٪/ 0 • • اوردت الأبيات مختلفة فليلاً. .
٪٪






 ،(0.10،
 Y I :

 محمود معروف ، A^.
٪

$$
7 \text { § ــشعر الخوآرج : } 7 \text { Y }
$$

؛ EV







人0 ：ش or



 －العقد الفريد ، لابن عبد ربـه：\＆／© OV


 09 ـ المصدر نفسه ، الصفـة نفسه
－ 7 －شعر ديوان الخوارج ق／9V ، وينظر شرح نهج البلاغة ، لابن أبي حديد ： 1 А人／个

Tケ

 rr ： 77 －المصدر نفسا



 Y7 ：إحسان عباس ：شعر الخوارج

 rV／ينظر الكامل في اللغة والأدب ، للمبرد ، W W W V （ ش VY V على خبر لهذا الثّاعر ، حبدر ：لقب لعلي بن أبي طالب（ عليه السار الهام ）． rVA ：ينظر الخوارج في العصر الأموي－Vr

$$
\begin{aligned}
& \text { _ Vo المصدر نفسه : 117 } 11
\end{aligned}
$$

المصادر والمر اجع

> أو لاً : القر آن الكريم ثانياً ：المصـادر والمر اجع
 الكريم بن عبد الواحد الثيباني ：（ الكامل في الْتاريخ ）،، دار صـادر ، بيروت لبنان ، ط ط،

 ץ الأشـعري ، أبـو الحسن علـي بـن إسـماعيل ：＂مقـالات الإسـلاميين＂، النهضــة ، المصرية ، القاهرة ، مصر ، •90 ام．



 7－البـغدادي، عبد القاهر بـن طـاهر بـن محمد：＂الفَرق بـين الفِرق＂دار الكتـاب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط\＆، 9 • ．．
 تحقيق وشرح عبد الستّام محمد هـارون ، مكتبـة الخـانجي ، القاهرة ، مصر ،طـب ، ، ． 910 ＾ـ ـ الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ：＂البيـان والتبيين＂، تحقيق وشرح عبد
 9— جـجفر ، قامة ：＂نقد الثّنعر＂،＂تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،（د：ت）، الـد －الــ ابن أبي الحدبد ، عز الدين أبي حامد عبد الحميد بـن هبـة الها مدائني：＂شرح نهـج البلاغـة＂، تحقـق محمد أبـو الفضــل إبـراهيم ، دار الكتــاب العربـي ، بغداد ، العراق ، 0．．
 ط ط ． Yا「 و والملوك＂، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعـارف ، القاهرة ، مصر ، ط ． 7 ••7 ، 7「 「


 الهطبوعات ، الكويت ، ط ب ، 9V7 1م ．

717 الـــاضي ، النعمان : " الفرق الإسلامية في الثـعر الأموي "، دار المعـارف، ،


 1 ا ــ كاظم ، نادر : " تمثيلات الآخر ، صورة السّود في المتخيل العربي الوسيط " ، المؤسسة العربيّة للار اسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، \& . . . بام . 9 19 المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد" الكامل في اللغة والأدب" ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 999 ام. 9 ،
 القاهرة ، مصر ،
 ييروت ، لبنان . بr

 بيروت ، لبنان ، •97 أم

