# دور المستشرقين ني هحاولة إتصاء العربية النصمى <br> وإحلال العامية محاهما في الكتابة الأدبية 

د.صالح مرحباوي<br>جامعتّ باتـتـت 1

يتطرق هذا الهقال الى الكشف عن الدور الذي قاه به المستشرقون في هحاريت اللفتّ العربيت
 دعوتهه الشهيرة إلى إحياء العاميتة وضبطها لتححل محجل الفصحى في هلّه المجالات وتحديلدا في

 كبيرا في أوساط المثقفين والأدباء العرب في ذلك الحين؛ فظهر ثلها أنصار ودعاة، كما شاع الاعت
 بالشكل الذذي أريد لها خاصت إذا علمنا أنها دعوة تستهـهـ تاريخ الأمت العربيـت وتراثها وقيهها الروحيت والدينيتة وتخلدر أهداف الاستتعمار الخربي في الثهيهنتنت والنفوذ.

## Abstract

This article explores the role played by the Orientalists in excluding Standard Arabic from cultural, intellectual, scientific and literary life. The Orientalists appealed to using dialects instead of the standard language especially in the literary field. They went as far to argue that Standard Arabic is difficult, rigid and inappropriate to cope to development in the Arab world. This affected Arab intellectuals and literary figures. Thus, proponents to the appeal emerged and dialects appeared in many literary works. However, the appeal's dangerous goals were not achieved given that it targets the history of the Arab nation, its heritage and its spiritual and religious values, and serves the western colonization in dominance and extension.
 قـد استتحوذت على جل اهتتهامله وحظيت بالأجهل الأوڤر هن بـحوث أعلاهله ودراساتههر
 وقضاياه ثانيا. وتأتي قضيـت اللغنت العرييـت في هقلدهت هذد القضايا؛ إذ أثيـرت حولها العديل من الإشعاليـات وطرحت بشأنها كثيـر من الهقترحات والآراء من قبيل صلاحيتخ اللغت العربييت الفصتحى لأز تـكون لغتّ للعلور والفتون والآداب، وملى هلاءهتها لروح العصر، وعلاقتها بهشكالات الهجتتهع وقلـرتها على استيعاب طموحاتـه

في التطور والازدهار، والمقارنت بينها وبين اللغات الأخرى، وبين اللهجات العاميـن المححليتة.
ولعل أخطر مسألتْ بشأن اللغتَ أثارها فئتـن من المستشرقين ودعوا إليها بكـل ما أوتوا




 الدعوة أو بالأحرى لهلاً المشروع الفـكري الاستشراقي تداع العياته وآثاره في هخختلف


 كـما يرى كثير من الباحثين- تمس بوحدة الأمت العربيـت وتاريخخها وتطعن في
 عنوان الأمت ولسانها وخزان فكرها وريز إنسار إنيتها، ويرى بعضهيه أن سعيا

 وإحلال العاميتة محلها "...لأن روح العداء للعربيـت الفصحىى والرغبتّ في إقصائها من الميدان الأدبي له تنتشر إلا عن طريق الأجانب واستغلالهلهر لدراستّ العاميـت في بث
 كانت اللفتّ العربيتن الفصحى منـذ وجود الأمتّ العربيت هي اللغتّ الرسمميتة، لغتّ
 بوصفها لغتّ الحديث والتعامل اليومي، وله يكن يتصور في يلا يور
 التي هي الويدان المفضل للفصحى الذي تظهر فيـه عبقريت العربيـت وخصائصها
 وكانت العاميت ينظر إليها على أنها انحراف عن الفصحى، وإذا اهتـه بها أحد من
 واتخخاذها لغت للكتابتت في أي من المجاهالات
هذا كان وضع العاميتٌ بشكل عاهر في العصور العربيت القديمتّ بل إنها كانت دائما في خلدمت الفصحى وليست ندا لها أو منافسا أو بديلا عنها " وعاشت العربيـت
 احتصت ككل منهها بميدان. احتلت العاميـت ميلدان التعامل في الحمياة والتعبير عن الحاجات الماديت والوقتيت وله تطمع قط في أن تكـون لفتّ للأدب الرفيع إلا فيما يكون من أغاني العامت وقصصههر... واحتلت الفصحى ميدان الأدب لا يزا لاحمها فيه مزاحه إلا ما يكون من خطأ الكتاب والشعراء عن غير عمد منهـه إلى إدخال العاميت في كتاباتهه أو شعرههر، أو ما يطون من رغبا





 الموجودين في أوروبا أمثال: متحمد عياد الطنطاوي، وميـخائيل الصباغ، وأحمدل فارس الشدياق وغيرهـد ${ }^{3}$.
أما الخطوة الثانيت وهي امتداد للأولى فهي إنجاز مؤلفات ودراسات تتنـاول العاميـت

 من المستشرقين على غرار: " أحسن النخخب في معرفت لسان العرب" لمحمدل عياد
 لمخائيل الصباغ وقـد فسر كثيـر من الباحثين و الدارسين و أعلاه الفكـر العربي المعاصر دوافع هلذد
 الإسلامي بشكل عاه ليسهل السيطرة على العاله العربي بصورة نها




 وكفى." ${ }^{5}$ ولذلك رتب على العربي واجب الدفاع عن هلده اللغت في وجـه هلذه
 واجب القارئ العربي إلى جانب غيرته على لغته أن يذكر أنه لا يطالب بحمايت

لسانه ولا مزيد عز ذلك ولكنـه مطالب بحمايت العالهر من خسارة تصيبـه بما يصيب هذه الأدات العالميتت من أدوات المنطق الإنساني، بعد أن بلغت مبلغها الرفيع من التطور
 يسدد إلى القلب، ولا يقف عند الفه واللسان، وما ينطق به في كـلاهر منظور أو هنثور" 6
كهما اعتبر الرافعي أن هذد الدعوة هي مجارات لإرادة المستعمرين في هدر هـي ماضي
 ضعف الأساليب الكتابيت والثنزول باللغت دون منزلتها إلا واحلدا من ثلاثلا مستعمرون يهلدمون الأمت في لغتها وآدابها لتـتحول عن أساس تاريـخها الذي هي أمتا به ولن تكون أمت إلا بـه.."7 . ويرى عثمان أمين أن الهدف من مثل هلذ الدعوات يمس بوجود الأمت " أما الهوى فهو إشاعت التشكيك الهيك والاضطراب في مفاهيمر الأمت ومقوماتها، حتى تضيع معاله تراثها الروحي ولا يبقى أماه أرياب الفكر ثيها إلا

 الثقت في تراثها، وأخذتت بعض طوائفها أو أفرادها تردد صيـا
 التفريب التي شنها النفوذ الغربي هصوبا هجهاته إلى التراث العربي الإسلامي بوجه


 الجانب لتتضح العمليتن المنهجيتن التي اعتمدووها لتنفيذ مشروعههر اللغوي. يذكر مؤرخو الاستشراق مجموعتز من المستشرقين ظهرت على أيديههر هلذه الدعوة وعملوا على نشرها بكـل الوسا الوسائل، من أشهر هؤلاء:
 المصريتّ، يعل هذا المستشرق من الرواد في الدعوة إلى اعتمـاد العاميتخ لفتّ للأدب بدلا عن الفصحى، وقد ألف كـتابا عنوانه: ( قواعد العاميتة في هصر ) سنت 1880
 رسميـن، وقد تبين أن هذا الكتاب لهذا المستشرق قد تضمن أبرز المشكـلات التي
 العاميتت لغتّ أدبيت، ومن هذا الكـتاب انبعثت الشكـوى من صعوبت العربيت الفصحى.

و في هذا الكتاب وضع أول اقتراح لاتخاذ الحروف الالاتينيتخ لكتابت العاميـتّ تلك الحروف التي نودي باستخخدامها فيما بعد لكا لـا

 صرح بذلك في مقدمت الكتاب على الرغه أنه اعترف بصعوبت تحقيق هلذه
 خاصتَ في طريقت النطق إلا أنه أكـد أن سعى للتغلب على ألى هلد الصـ الصعاب وأسهب في


 الأدب لا يمكن أن يتطور إذا استخلده هذد اللفتّ العربيـت الحكالسيكيتّ، يقول هذا

 الحكتاب في متتاول يدها. أما بالنسبتت إلى جماهير الثناس فالكـتاب شيء لا يعرفونه بتاتا... "10

 لها اللغت العرييت في العصر الحديث؛ إذ إثه بـه أههم الاقتراحات التي طرحها المستشرقون ومن سار على نهجه من العرب وهي: - الدعوة الى اعتماد العاميتخ لغتّ للعلوه والفتون والآداب - الدعوة إلى كتابت

 ومن ثـر فهي سبب الانحطاط.
فإذا اطلعنا على كتابات المستشرقين الذين سلكوا هذا المنتحى في مواجهتح

 وإعادة طرحها في ككل المناسبات على الرغم من الردود والأجوبت التي كا كانوا
 بدأت حملات مسعورة تكثف من ناحيت عن جمود الفصحى وتعلددها وبداوتها وتخلفها عن حاجت العصر وتلقي عليها مسؤوليت ما كـا كان من تخلفتا وانحطاطنا وتدعو من ناحيت أخرى للعاميتت وتضيف إليها من مزايا الفصاحتّ و السهولتّ والمرونتّ

والقدرة على التعبيـر عز مطالب الحيـاة العصريـت وترى فيها الوسيلت لتثقيف جماهير الشعب وتعليه الأميين "11

- كارل فولرس ( karl vollers ): وهو مستشرق ألماني تولى إدارة المكتتبت

 لغتّ رسميت بدلا عنها وقلد ألف في الألمانيت (ثرجهر فيها بعل إلى الانجليزيـت)
 جمع بعضا من نصوص العاميتة وحاول دراستّ قواعدها ورا ووضع لكتابتها حروفا
 التي انتهت وله يعل لها وجود في عاله, الكتابت والأدب اليوه، ويشبه العاميـن



 هدف سلفه سبيتا وكـذلك أخلافه. ومن أجل الإقناع بضرورة اتخخاذ العاميـن
 هو وجود أدب راق؛ فله يكن فيها شاعر كـبير هثل " دانتي" وله تستخخده لأعراض

- سلدون ولمور ( seldon willmore ): وهو قاضي انجليزي في مصر في عهد الاحتللدل البريطاني، هو أيضا سلك سبيل سبيتا و فولرس في دراستّ العاميتّ المصريتة من أجل اعتمادها بدلا عن الفصحى كـما سبقت الإشارة، وقد ألف كـتابا في الانجليزيت سماد:" العربيت المححكيت في هصر " سنتّ 1901. وقد ردد هو أيضا الشكوى من صعوبت اللغتّ العربيتن الفصحى وأرجع نسبت التشار الأميت في العاله العربي إلى اتخاذها لغت رسميت في الكتابت (العاميت) بديلا عنها لأنه لا يصح وجود لغتين في المجتتهع لغت للأدب ولغتّ للحديث ففي ذلك أضرار كثيرة • ولكي ينطلي مخططه في محاربت العرييت الفصحى ادعى الحرص على الفصحى و العاميت جميعا لأن علدر اعتماد الأخيرة سيؤدي إلى الثى انقراضهما معا وإحلال لغتَ أجنبيتت مححلهما وبالتالي لابد من القبول بألخف الضررين وهو اتخاذ العاميتٌ لغتّ رسهيت وذلك في الأغراض المدنيتخ - على أقل تقدير - أما

الشؤون الدينيت فلا بأس من بقاء الفصحى لغنّ لها ـ وهذا بطبيعت الحال جزء مز المخطط لأنه يعله كسلفه سبيتا ارتباط المصريين والعرب جـي ارتباطا دينيا فأي تخل عن الفصحى هو في نظرهــ تخل عن الدين والدين والإسلاهد و القرآن


 فعل بعضهر في مناسبات كثيرة ونيا -ولياه ولكوكس ( William Willcocks ): وهو انجليزي، في الأصل كان مهندسا في مجال الري في عهد الاحتتلال البريطاني، وقلد سعى من أول قلدومه إلى إلى هصر
 الأعمال التي قار بها في هذه المجالي التأليف بالعاميـت والترجمتّ إليها. وفي سنـتن


 الاختتراع التي كانت في أسلافهه بسبب تأليفهر باللفتّ العربيـن الفصحى التي كانت - حسب رأيـه - أكبر عائق أماهر تقدمهـه في مختلف العلوهر والمنتون وأنهـه لو
 التي هي شرط الازدهار والقدهر لدى كـل الشعوب، وقـد أكـد أن الابتـكار والاختراع الاع
 العربيت الفصحى لمات هلد الابتكار، وضرب مثلا بالانجليز الذين ما تطوروا إلا

 المصريون أصبحتـو تقولون إنها لغتّ دارجتَ يقصد العاميتة ) لا ينبغي إتباعها

 الدارجت القويت الشهيرة فيما بينتكه وتركتم هذه اللغت الضعيفتّ تنجحتون كثيرا..."113أكد أن ما دفعه إلى ذلك هو هو رغبته في خلدمت الإنسانيـت ونشر
 ومن ثُرَّ التطبيق حتى يتحقق التقدهر والرقيَي المنشودان.

أثر دعوة المستشرقين في الأوساط العربيتّ : له تتوقف دعوة المستشرقين هده



 بالعاميت أو إنزال الكتابت بالفصحى إلى أدنى المستويات من حيث الفصاحتن وقوة الأسلوب، ويمكن تسميت هلذ الظاهرة بالتجربت العاميت التي التي شملت جميع الأشكال الأدبيتي و أولها الفنون القصصيت منـ روايت وقصت قصيرة ومسرح أيضا، ثـر الشعر، وأشكال التعبير الالأخرى ... إن أول أثر لدعوة المستشرقين بشأن اللغتٍ كان قد ظهر في الصحافتّ وتجلى ذلك في البدء فيما نشر في مجلت " المقتطف" في ستت 1881 ( بعد سنتتو واحدة من من صدور
 الهصريين والعرب عموما في هذا العصر إلى اختلاف لغت الكتابتابت عن لغت الغت الحديث، وساقت الحجبع نفسها التي أوردها سبيتا في كتابه السالف الذيك الذكر وإن له تصرح
 السير على نهع الأوروبيين الذين اعتمدوا على لغاتهه المحليت بدل الالاتينيت واليونانيت.
" ونصح ( أي كاتب هنا الموضوع في المجلت ) بضبط العاميتر اقتداء بالأممر


 بالهستشرق سبيتا حتى يظن أن هده الدعوة أو هذا المقترح منشأد عربي حتى يكون أكثر قابليت وأبعد عن شبهت الاجنبّبي الاستعماري التبشيري " وعمل المقتطف سيئ جدا، لأنه استغفل الناس مرتين مرة بالحججج السخيفتَ المختلست ومرة بالتظاهر بأن هذا الاقتراح آت من قبل قوه عرب اللسان والهولد هـر أصحاب الكقتطف." 15 .
كما قامت مجلتّ المقتطف بعد صدور كتاب ولمور " العربيت المدحكيت في مصر " سنتة 1901 بالثناء على هلد الكتاب، وفي ذلك تأييد لما ورد فيه من الآراء والاقتراحات المتعلقت بإحلال العاميت محل الفصحى حتى تكـون لغت الكتابت الوت هي نفسها لغت الحديث إلا أن هذه المجلتَ - هذه المرة - عبرت عن يأسها من إقصاء



 مقالاتها " وإذا تبارى هو والمحافظون على آلى اللغتّ المعريت فسعيهه هو الغالب أخيرا إلا تسلطت على البلاد قوة قاهرة عضدت الساعين في ضبط اللفتّ المتحليتن وكتابتها." ${ }^{16}$ كها استعهلت أسلوبا ملتويا في الدعوة إلى العاميت وهو
 واستعارة بعض أساليبها ومعانيها وإقحامها في النصوص الفصيـحتّ، وهذا كـا كما زعمت المقتطف ما فعله الأوروبيون في لفاتههر وقد نجـحوا وعلينا أن نقتـدي بههر في هذا

ومن المججلات التي سجلت صراع الفصحى والعاميت مجلت (الأزهر) التي آلت إلى المستشرق ولكوكس وظلت في أعداد عديدة تحمل على الفصحى وتدعو إلى
 لدى المصريين الآن" إلا أثها توقفت في عددها العا العاشر بعد يأسها في مسعاها وبعد الردود الكثيرة التي كانت تتلقاها في تفتيد حجع دعاة العاميـت وعلى صفحات هلد المججلت ذاتها.

 المقالات بينت وجهت نظرها في الموضوع وقلد ردت على دعوات ولمور السالفتح


 كهما كان بارعا في الهجوور على الفصحى وفي الثثاء على العاميـت فعل المستشرقين تـهاما.
ومما قاله" وما أحرى أهل بلادنا أن ينشطوا من عقالهه طالبين التحرر من رق لغتّ
 نفعا بل أصبحت ثقلا عليهه يؤخرههر عن الحركتٌ في هضمار التملدن، وحاجزا

 الرغم من أن الهلالل ضد هذه الدعوة- وقد عبر في هذا المقال عن ضجرد من اللغت

الفصحى وزعه أنها لغتَ صعبت على الخاصتَ قبل العامت، وأنها عاجزة عن تأديت

 وثمرة ذكائها وابن تربيتها ووليد بيئتها، فهو لا يزكو إلا إلا إذا كانت أداته لغت هلذد




 بهذا الإصلاح استـدراج العامت ليتابعوا الكتاب والختي والخطباء فهل يتابعونهه على العامي

وأبرز هله الدعوات الإصلاحيت تلك التي أطلقها لطفي اللسيد وهي ( تصصير اللغت العربيت ) إذ " قاه أحمد لطفي السيد داعيت القوميت المصريت الاؤل أو منشئ


 اللغت مندرجت ضمن المشروع القومي المصري الذيّي بدأ في أواخر القر القرن التاسع عشر


 ظل نهضت قوميت مصريت. وقد نشر رأيه في مقالات عديدة، ومن أهـه الأفكار التيا التي أدلى بها في هذا الخصوص:- أن اللفت العربيت الفصحى ثريتّ في المعاني القديمت ولكنتها فقيرة في الهعاني الحديثت والهصطلحات العلميت لدّلك دعا إلى إلى استخخداه هلد المصطلحات كـما هي في لغتها دون اللجوء إلى ابتكار مصطلحات عراتي الاشتقاق. ولقد رأى كثير من معاصري لطفي السيد أن مشروعه الوطني هذا الذير الـيا
 يتسق مع أهداف الاحتلال الانجليزي، كما اعتبرت دعوته هذد تحطيـ للعربيـن الفصحى" ..شرع هذا الرجل يضع مشروعا لإبادة العربيت، وطمرها في ركاتو

 يوصفها شرطا للنهضت ومقوما للوطنيت المصريت وإحدى مستلزماتها محمد تيمور

الذي دعا إلى اللهجتح المصريتن وقد أشاد بها واعتبرها جزءءا من الوطن، كـما ألف بها
 الهاويـت) 22، كـما أنه في مؤلفات أخرى لا يهتـه بتقويـر أسلوبه ولغته وقد لاحظ علـد من النقاد ذلك عليـه. ويعلد سلامتّ موسى من أشهر الداعين إلى العاميت بدعوى تجديد الأدب .... وقد كانت له آراء عديدة في منشورة على صفحات المجحلات والجرائلد التي كانـي الانت مهتمت بالشؤون الفكريتن والأدبيـت في ذلك العصر ثـر أعاد ترديد هذا الآراء في كـتا كتابين



 العربي هو أدب ملوكي كتب من أجل الملوك والأمراء، وهو أدب الترف والمجرون
 التسليت للملوك والأمراء، وهو أدب اللذة الجنسيتن السويت والشاذة، وهو أدب


 المرأة وحبها""23 فهو كـما يظهر في هذا النص يجرد يله الأدب العربي من أي قيمتّ ومن


 الانفراديت ...إلى آخحر ذلك من الأحكاه التي هي في أصلها خصائص لشعراء و أدباء بعينهه أو على أكثر تقدير هي خصائص الأدب في مرحلتّ تاريخيت معينـه ، لكـن
 على الأدب العربي برمته والذي جردي من هـي كـل رسالتّ " ونحن ندعو في أيامنا أن

 باستثناء المعري، ولذلك لا يمكن کالأديب الهصري العصري أن يستلهه الأدب

 في إقصاء الفصحى من مجال التعبير الأدبي هسايرا في ذلك المستشرقين ودعوتهه

إلى إحلال العاميتت محل الفصحى، يقول في خصائص لغتّ الأدب العصري - كمما يراه



 يكتب بلغتهه, "25 كمـا يقول أيضا في شأن الدعوة إلى الخط الالاتيني وهي دعوة

 والذوبان في حضارته والخضوع لهيمنته " والواقع أن اقتراح الخط الاللاتيني هو وثبت ألتا


 أن يكون لها مستقبل مقطوع الصلت لهذا الماضي؛ فلدعوته-إذأ- لهر تكن مجرد


 والتقليل من قدرتها على استيعاب قضايا العصر وعلومه ورميها بعدر قدرتى مواكبتة التقده والدعوة إلى استبدالها بالعاميت هو بذلكا المستشرقين ويدعو إلى ما دعوا إليه إن له يحن أشد منهه عداوة وضراوة على

الفصحى وأدبها.
ويمكن أيضا إدراج مفكر عربي معاصر ضمن هذا التوجـه الذي يتخذ من التجديلد
 زكي نجيب محمود الذي كان كله من العربيت الفصحى رأي يتفق فيـه مع موجت العداء التي قادها طائفتّ من المستشرقين - كـما أسلفتا - يقول في في كتابه (تجلديل

 ممن يظنون أنهه يكتبون أدبا توشك ألا تتتهي إلى دنيا الناس، فلا تكاد ترا ترى

 يتفق مع المستشرق جاكـ بيررك في موقفه من الفصحى الذئ يرى أن الفصحى على الرغه من أنها استقرت لغتَ للأدب قديما وحديثا إلا أنها لا علاقتّ بحياة الناس

اليوميت بمعنى أنها لا تصلح في التعبير عنهه وعن شؤونهه واهتماماتهه الحيـاتيت



 أدبيا بأن تـكون لغت للأدب، وبطبيعت الحال له تنجح هذلد الدعوة في هذا المجال النجاح الذي كان مرجوا لها ومتططا لها مز قبل المستشرقين والسائرين في
 صدى لهلذه الدعوة في إقصاء الفصتحى وإحالال العاميتٍ بدلا عنها في المجالهال الأدبي
 الشعر فقد كان أبعلد عن التأثر بهذه الدعوة وإن لـه يسله, هو أيضا من هذلد الدالدعوة
 ذلك من الذرائع.
صدى الدعوة إلى العاميـت في الشعر: لقد استطاع الشعر العربي أن ينهض من كبوته التي أصيب بها في عصر الضعف
 النهضت الأدبيت وعلى رأسههر محمود سامي البارودي ثهم مجهوعتز من الشعراء الذين جاءوا من بعلده وأكملوا مسيرته ومنههـ أحملد شوقي وخليل هطران وحافظ إبراهيمر
 الانحطاط التي أضرت به موضوعا وأسلوبا ولفتّ وأخذ يشق طريقه نحو النضـي



 مع الختلاف بينها في التهسك بالوك بالفصحى لأننا نجد بعض الشعراء وخاصت في جماعتي أبو للو والمهجر قـد لوحظ في بعض آرائهر بعض التساهل في مسألت اللغتّ

 يمكن تسميته بعصرنت الشعر وتخليصه من اللغت الفصحى في ثوبها القديم ومعنى ذلك أنه يهكن القول إن الدعوة إلى العاميـت قد أصاب شيء من شظاياها لفتّ هذا الشعر ووجدنا من ينادي بضرورة أن تكون لغتّ الشعر عاميت بحجتّ البساطت

والعفويت والواقعيت التي ينبغي أن يكون عليها الشعر حتى يكـون من أفهاه النـاس

 العربي 28 وقد ظل الشعراء يفضلون الفصحى ولا يرون في العالميت بديلا عنها بأي
 غرار ما نجد عنـد من دفاع عن اللغنت العربيـت من طرف أحمدل شوفي وخليل مطران وحافظ إبراهيـهر
صلدى اللدعوة إلى العاميتض في القصتّ والمسرحيـتية

 الشعر بل هي فنون غربيـت بالأساس، ثه إنها فنون أكـثر التصاقا بـا بحياة النّاس

وواقعهم اليومي لذلكـ فالعا فياميت قـد تـكـون ملائمت لها شيئا ما. والهحاولات في هذا الشأن كثيرة جدا إلا أن الحديث في ذلكا سيقتصر عل تلك الكا الأعمال التي شكلت محطات بارزة في الفن القصصي وكـذلا كان أصحابها أيضا كـتابا ذوي محانت مرموقت في الأدب العربي الحديث. ومن أهم الأعمال القصصيـتي التي استعملت فيها العاميـت ما يلي:

روايتز زينب لمتحمل حسين هيكل: الايك
يعل هذا العمل القصصي أول روايت عرييتة بالهعنى الغربي لهـنـا الفن القصصي، وقا وقد كتبها صاحبها وهو في فرنسا متأثرا بأدبها ويشده حنين لوطنـا تصويرا للريف المصري في مناظره الطبيعيت وفي عادياته واته وتقاليلده، وقد أشار إلى
 لافت وذلك في الحوار الذي كان كان يلدور بين شخصياتها، ولعل توجهه للعاميـت كان لأسباب من أهمها أن أستاذه كان لطفي السيلد الذي عرف بدعوتـه إلى "المصريتن"

 قومي تتضح فيه ذاتيتنا وكيـانتا الأدبي المستقل عن أجدادنا القدماء واء وجيرانتا المعاصرين العرب "30 ـ وقد نجـحت الروايت واستقبلها الجمهور استقبالا جيلا ولا والـيا والسبب



 بل إن توفيق الححكيـر كان أكثر جـرأة منـه ذلكـ أنـه استتخلده العاميـن في الحوار
 تككاد تكرد نفسها تلكا التي دفعت هيـكل، ذلك أن الدحكيـه كان هو أيضا

 تراثها والتشبث بمقوماتها وأهمها اللغتّ العاميتن التي هي تعبيـر عن الأهويتن المصريتٌ وهن البـليهي أنه لا يعاب على توفيق الحصكيه أن تـكون لغت القصت تعبيـرا صادقا
 عن قضايا إنسانيتن وفلسفيتن لا تتحملها هفرداتها ولا أسـاليببها وأن يعدل عز الفصتحى لا لشيء إلا أنها لغت قـل عاداها المسلتشرقون وهن وراءهو، وقد ثبت لتوفيق الحكيـه

 نفسها التي شاعت فيها الحاميـتِ قـد كتتبها بالفصصحى وهي " عصفور من الشرق".

 كتب الححكيـر المسرحيتن بالمصصحى من ذلك : ( الهلحك أوديب، أهل الهكه
 رصاصتن في القلب)، وكتب مسرحيات أخحرى بلغنّ وسطي بين الفصصحى والعاميـتّ كمـا


 يكون هلائها ثلفن المسرحي وخصوصيـاتـه من حيث الموضوع والشحكل والتعبيـر حسب ما يـرى فهو يرى أن الفصحى غيـر صالحتن وهذلّك العاميتن " ... كهما أن استخخلداه العاهيتن


 قواعد الفصحى وهي - في نفس الوقت مها يمحكن أن يثطقه الأشخاص ولا ينافي

طبائعهه ولا جو حياتهه. لغتّ سليمت يفهمها كل جيل وكل وكل قطر وكل إقليه، ويمكن أن تجري على الألسنتض في محيطها تلك هي لغتن هذد المسرحيتخ..."32 قتصص هحمود تيـهورد: توجـه محمود تيمور إلى الكتابت القصت القصيرة متأثرا بالدعورة الشور الشهيرة التي








 المظهر الأبرز الذي ينبغي أن يتصف به الأدب.
والقصص التي استخذدر فيها مححمود تيمور العاميتت جعلها في أريع مججموعات كـل مجهوعتّ بعنوان أول قصت فيها، وهي:( الشيخ جمعنت، عمر متولي، الشيخ سيل




 كما اعترف بأنه كان مخطئا باستخلدامه العاميت في حوار قصصه وأن لغن الكتابت الأدبيت القصصيت ينتغي أن تكون الفصحى وصفا وحوارا لكـن ينبغي أن تتوخى فيها السهولت، وهلذا الرجوع والاعتراف قد سجله عنـدما أعاد طبع بعض
 ومن كتاب القصت الذين استخخدموا العاميت إبراهيه عبلد القادر المازني وذلك في
 الماشي، من النافذة، أقاصيص، وهي قصص صلدرت بين عامي 1935 و 1949 وموضوعاتها مستلههت من حياة المؤلف اليوميتخ ومشاهلداتـه وتجاريـه وأسلوبها فكاهي ساخر تضمنت علديلد الألفاظ والتعبيـرات العاميتخ.

الجدير بالإشارة أن هوقف المازني من العاميت يختلف عمن سبق من دعاتها فهو ليس




 بالفصحى وألف في الأدب العربي ونقده، فضلا على أنه من دعاة القوهيـت العربيـت والمؤمنين بها 35.
تلك كـانت أهه الأعمال القصصيتت والمسرحيت الأولى التي تأثرت بالدعوة إلى
 المستشرقون وتأثر بها مجموعتخ من أعالاد الأدب العربي الحديث، وقد تلـد التها عديد





 الهدامت والخطط الخبيثتة وظلت هي اللغتَ المفضلت عنـد الأدباء شعراء وكتاباب

 زالت كذلك إلا أنها له تأخذ المحكانت التي أريد لها في ذلكا الوشا الاستشراقي الاستعماري وذلك لخدمتز أغراض خطيرة سياسيتن واجتماعيتّ وثقافيـن كانت تقف وراء هذا المشروع - كما كشفت الوقائع و نبه إلى ذلك علـي الباحثين -
ويثبغي التنبيـه أيضا أن شيوع العاميت في الكتابت الأدبيت بجهميع أنواعها له يكن


 ـ استخخداه بعض الكتاب للعاميت لضعف قدراتهه في اللفتَ العرييت الفصحى وعلد التمكن من أساليبها ( وفي هؤلاء بعض الكتاب وأكثر الصححفيين ).

ـ استخخداه بعض الكتاب للعاميت بدافع الواقعيت والصدق الفنتي والفرب من لغت العامت والرغبتت في نقل همومههر وتجاربهـه وتفاصيل حياتهه... وخيـر مثال لهؤلاء المازني. وخلاصت القول في هذا الموضوع أن الحملت الكبيرة التي شنها طائفت من


 وله يكن من القدرة على احتضان المضامين الأدبيت واستيعاب الأساليب الفنيت


 الأساليب فيما كتتبوه من بحوث وأنجزوه من دراسات تثبت قوتها وأصالتها، وفيما
 متميزة وافيت بكل متطلبات هذه الفنّون وقادرة على التأثير والانتشار في الأوساط كلها ؛ في أبنائها والناطقين بها وريما تجاوزت ذلك إلى فضاءات أخرى أخرى.

الهوامش :

1 / / نفوستز زكريا محمد تاريخ الدعوة للعاميت، دار نشر الثقافتخبالإسكنـدريت،، هصرط3، 1964 ص17.
²/ الهرجع نسسه،ص 07.
3/ أحمد سمايلوفيتش،فلسفتالاستشراقوأثرها في الأدب العربيي الدعاصر،دارا الفكر العربي، مصر 1998ص 669
4 / تاريخ الدعوة إلى العاميتخ، ص 12.
5 / عباس محمود العقاد ، اللفتَالشاعرة،مؤسست هنداوي للتعليمو والثقافت، القاهرة، مصر،د.دت،ص 09.
" ${ }^{6}$ / المرجع نفسه، ص 09.

$$
\begin{aligned}
& \text { 9 / تاريخ الدعوة إلى العاميت، ص } 18 . \\
& \text { " }{ }^{10} \text { / المرجع نفسهه، ص } 22 \\
& \text { 11 }{ }^{11} \text { / عائشت عبد الرحمن، لفتنا والحياة،دار المعارف، هصر 1971، ص } 98 . \\
& \text { 12 / تاريخ الدعوة إلى العاميتص ص } 25 . \\
& \text { 1312 / المرجع نفسه،، ص } 36 . \\
& \text { 14 / المرجع نفسه، ص } 95 .
\end{aligned}
$$

15 / أباطيل وأسمار، ص 133.
16 / تاريخ الدعوة إلى العاميـة، ص111.
17 17 /المرجع نفسهه، ص 116.
18 / المرجع نفسه، ص 119.

20 / تاريخ الدعوة اللى العاميت، ص 124.
21 / أباطيل وأسمار، ص 211.
22 / تاريخ الد ايـوة إلى العاميتة، ص 139.

24 / المرجع نفسه، ص 55.
25 / المرجع نفسه، ص 27.
26 / المرجع نفسـه، ص 117 و118 17 / 17 /
27 / تجديد الفكر العربي،، ص 216.
28 / لا ينبغي الخلط هنا بين الشعر العربي الفصيحع، وبين الشعر الشعبي لأنه فن قائـر بذاتـه موجود


29 / محمدل حسين هيكل، قصتّ زيتب، طبع مصر، 1953 ص11 11. 30 / تاريخ الدعوة إلى العاميت، ص 382، 3 /




34 / محمود تيهور، الشيخ جمعه،،ط2، 1937، ص 14 و15 .
35 / شوقي ضيف، الأدب العري المعاصر في مصر، دار المعارف، ط 10، ص 26.

