# التفسير الاقتصادي لتاريخغ صدر الاسلام هن هنظور  

إعــــداد<br>أ.د. / حسين محافظة.<br>أستاذ التاريخ المشارك بجامعة (البلقاء التطبيقية<br>كلية إربد الجامعية / الأردن.

مجلة الار اسات التربويـة والانسانية ــ كلية التربية ـ جامعة دمنهور


د. حسبن محافظة
 التفسير

# التفسير الاقتصادي لتاريخ صدر الاسلام من منظور "الاوري" <br> $$
\left(r+1 . \_191 v\right)
$$ 

## د. حسين محافظة

تهّف هذه الار اسة التعرف إلى شخصية "الدوري" وفكره ومنهجيته التاريخية فـــي تفسيره لتاريخ صدر الاسلام من منظور اقتصادي، كما تهـف إلى معالجة إثكالية منهجيتـهـ التفسيرية المتمثلة في محاولته التوفيق بين اعتقاده بضرورة الأخذ بكافة العو امل المؤثرة فـــي التاريخ من جهة ، وبين رغبته في تققيم العامل الاقتصـادي على سائر العو امل، و إنه العامـــلـ الحاسم في صناعة التاريخ من جهة أخرى .
 العامل الاقتصادي والعو امل الأخرى الاجتماعية والسباسية والثقافية ؟ و إلى أي مدى يمكـن
 وقضاياه الكبرى بصورة واضحة ؟
وخلصت هذه الاراسة إلى نتتجة هامة مفادهــا إن عنايـــة " الـــوري " الثــديدة بالتـــاريخ الاقتصادي و إلحاحه على وظيفة الاقتصـاد في تفسير تاريخ صدر الإسلام يمكـن اعتبار هـــا . إحدى أهم نز عاته الفكرية والتفسيرية التي طبعت أعماله بطابعها وميزتها الكلمات المفتاحية : اللتفبر الاقتصادي ، صدر الإسلام ، الدوري .

# THE ECONOMIC INTERPRETATION OF THE HISTORY OF THE BEGINNING OF ISLAM From the perspective of "AL-Douri " [ 1917 -2010 ]. 

*Dr.Hussein mahafzah
Associate professor of history at Al- Balqa applied University Irbid college / Jordan .


#### Abstract

This study aims to identity the personality of "Al- Douri ", his thought and his historical methodology in his interpretation of the beginning of Islam from an economic perspective .This study also aims to address the problem of his explanation methodology represented in his attempt to reconcile. His belief in the necessity to account all the factors affecting industry on other hand . The question of this study is represented by the following question : To what extent was " Al- Douri " able to link the economic factor with other social , political and cultural factors ? and to what extent can this methodology that he adopted be considered for his success in explaining the history , events and major issues of Islam clearly ? This study came to an important conclusion that "Al- Douri's " intensive interest in economic history and his insistence on the function of economics in interpreting the history of the beginning of Islam. This can be considered one of his most important intellectual and interpretive tendencies that characterized his works with their character and features .


Key words :Al Douri, The economic interpretation, the history of the beginning of Islam .

يعد "الدوري" من أبرز المؤرخين العرب المحدثين والمعاصرين الذين أرَخوا للاقتصاد العربي من أققم مر احله التاريخية المعروفة إلى بدايات العصور الحديثة، كما يعد أول مؤرخاً عربياً اتخذ من المعطيات الاقتصادية مرتكزاً لتحليل التاريخ العربي وفهمه وتفسبره بصورة شاملة، انطلاقاً من نظرته للتأريخ كعطلية منكاملة تتـاخل فيها العو امل المؤثرة في صناعة التـا مثل: العامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، إضافة إلى تأثير العو امل الطبيعيــة والجغر افية و البيئية .
إن جوهر فكرة " الاوري " حول التأريخ للاقتصـاد العربي ، وتفسير التـــاريخ العربـــي مـــن منظور اقتصادي قامت على أساس تفحص مكونات الحياة الاقتصادية ، وتتبع مر احل تطور ها على قو اعد التأثثير المتبادل بين معطياتها من جهة ، وبين باقي العو امل من جهة أخــرى ؛ إذ
 وعلى الرغم من أخذه بمبدأ وحدة العو امل وتظافر ها المشهور بنظرية " التفسير الحضـــاري للتاريخ" (")، إلا أنه كان يقدم العامل الاقتصادي على ســـئر العوامـــل الأخــرى، ويعتبــره
 . مساره الحضاري
ولعل هذه الفكرة تعد من أوضح أفكاره في مجال قدرته التفسيرية، و هي بالوقت نفسه تعد من أهم الإثشكاليات التي انطوى عليها منهجه التفسيري، و إصباغه بالصبغة الاقتصـادية الصريحة. من هنا جاءت هذه الار اسة بهدف تسليط الضوء على هذه الإشكالية ومعالجته، بالكشف عــن أبرز ملامحها، و الكيفيات التي تجلت فيها عند تفسيره هللتاريخ العربي ولما كان من غير المككن لهذه الدر اسة تتاول مظاهر تنسير " الدوري " لكافة مر احل التاريخ العربي، فإنها آثرت اختيار مرحلة صدر الإسلام موضوعاً لها؛ لأنها من أهم مر احل التاريخ
 اقتصادي بأوضح صورة، وذلك من خلال مؤلفاته بعامة ، ومؤلفاته الاقتصادية بخاصة ، متل
" مقدمة في تاريخ صدر الإسلام " (؟) و " مقدمة في التاريخ الاقتصـادي العربي " (؟) و غبر ها من در اساتّه وبحوثه. ولتسهيل التتاول قسَم الدارس الحالي دراسته إلى قسمين : الأول مدخل نظري تضمن تعريفاً مختصر اً بالدوري وشخصيته ومؤلفاته ومفاهيمه ومنطلقاته التفسبرية ، و القسم الآخر : عملي تطبيقي ، تضمن عرضـاً لنماذج منتقاه من الأحداث و القضـايا التي طبًّ عليها تفســـيره فـــي تاريخ صدر الإسلام . (القسم الأول ــ مدخل نظري : أـ التعريف بالدوري وشخصيته :

إنه المؤر خ العربي العر قي " عبد العزيز بن عبد الكريم بن طه الدوري " ، ولد عام 19 V V في بلدة " الاور " شمالي بغداد ، ومنها جاءت نسبته بالدوري ، وفي مدارسها ،ومدارس بغداد تلقى علومه الأولية ، ولتفوقه في الدر اسة أُرسل في بعثة إلى لندن لاستكمال در اساته الجامعية و العليا ، فحصل على شهادة الدكتور اه من جامعة كامبريدج " Gambridge " عـــام 19 ٪ 19 وتخصص بالتاريخ الإسلامي الاقتصـادي (٪) وبعد تخرجه اشتغل بالتدريس و البحث و التأليف في المعاهد و الجامعات العر اقيــة ، وتـــر أس
 الجامعات العالمية المشهورة مثل : جامعة كامبريدج ، و الجامعة الأميركيــة فــي بيــروت، و الجامعة الأردنية في عمان، التي أمضىى فيها أطول مدة في التدريس خار ج العر اق، امتــدت

حاز " الدوري" مكانة مرموقة بين مؤرخين العرب المعاصرين، ونـال شهرة غيــر مســبوقة عربيًا و عالميًا لقاء جهوده الممبزة في كتابة التـــاريخ العربــي بمنهجيـــة علميــة عقلانيــة
 المؤرخين العرب على أنه رائد الفكر التاريخي العربي الحديث، عدّه بعض الدارسين صـاحب نظرية في التاريخ العربي، وتكوين الأمة العربية ؛ ومنهم من ر آه مؤرخًا مجددًا ، ومفكــرًا

مصلحَا، انطلاقًا من غايته في كتابة الناريخ الهادفة إلى ربط ماضــي العــرب بحاضــرهم واستشر اف مستقالهم (V)
غير ان حقيقة ما قّمّه من أفكار وآراء وتصورات جديدة حول التاريخ العربي يمكن اعتبر اه محصلة لمو هبته الذاتية، وسعة تقافته التاريخبة التي مز ج فيها بين التقافتين العربية الإسلامية من جهة، والتقافة التاريخية الغربية من جهة أخرى. ولعل هذا المزيج التقفا ولي و التأصيل له بما أبدع من آراء و أفكار وطروحات ، هي التي جعلت منه مؤرخًا فذاً، يصعب تقليده أو محاكاة طريقته في التفكير و النظر والتحليل والتفسير لمجمل مسار التاريخ العربي. ب- مؤلفاته:
ألّف الدوري في كافة حقول المعرفة التاريخية، وحظي التاريخ الاقتصادي بمحل اهتمامه منذ

 الاكتور اة، وهو: ((تاريخ العر اق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري)) ()، وفيها تتاول كافة جو انب الحياة الاقتصـادية في الفترة اللدروسة مثل : الزر اعة والتجارة والصناعة والحـرف الاعـرف والمهن والأسواق والطرق و النقد والصبرفة، والنظم المالية والضر ائب، والفئات الاجتماعية، إضافة للحياة السياسية و النقافية (9). كما ألف عددًا من الكتب والدراسات والبحوث في هذا المجال فيه الفترة العباســية، وبعــدها
 والتفسير، القائم على فكرة البحث عن الجذور والأصول الثاريخية للأحداث والظـــــواهر (• (')، فألف كتابه: (( مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ))، ونشره عام 9 § 9 ام ، ضــــنه خلاصـــة آر اءه و أفكاره وتصور اته، التي شكلت ركائز أساسية في تفســيره لتــاريخ صــــــر الإنســاملام بخاصة، والتاريخ العربي الإسلامي بعامة (")") .
 و المجتمع العربي الإسلامي من بداية الإسلام إلى القرن الخامس الهجــري، الحـــادي عشــر ميلادي (†')، ولعله جاء ممهدًا لكتابة: (( مقدمة في التاريخ الاقتصـادي العربي ))، الذي نشره人O

عام 1979 ، وفيه تتاول تطور الحياة الاقتصـادية ، وأنماطها من ما قبل الإسلام إلى بدايــة العصور الحديثة ، بهـف التأكيد على أهمية دراسة التاريخ الاقتصادي ، وتوضيح دور العامل
 كما كتب عددًا من البحوث الاقتصـادية ، بهـف شرح آراءه التي طرحها في مؤلفاته الســابقة وتدعيمها بالأدلة والبر اهين العلمية مستقاة من المصادر التاريخية الموثوقة. ويلاحظ من قراءة عناوينها ، أنها تركزت على القضايا والشؤون الاقتصـادية في فترة صدر الإسلام تحديـــدًا ، ومن أهمها: " نظام الضر ائب في خراسان في صدر الإسلام " ، و " في التتظيم الاقتصـــادي في صدر الإسلام "، و" تنظيمات عمر بن الخطاب المالية : الضرائب في السواد والجزيرة"، و" تتظيمات عمر بن الخطاب المالية : الضرائب في بلاد الثام " ، و " نشأة الإقطـــاع فـــي المجتمعات الإسلامية " و غير ها (£ (1) .

## جـ - مفاهيم " الدوري " ومنطلقاته التفسيرية:

استخدم " الدوري " في مؤلفاته طيفا واسعًا من المصطلحات والمفاهيم الفكرية والمنهجيــة ، ، شكلت في مجمو عها منظومة فكرية منكاملة لللظر والتحليل والتفسير للتاريخ العربي بعامة ، وتاريخ صدر الإسلام بخاصة، وهي التي سمّاها الدوري نفسه " المنطلق " (0') ولعل إعطاء فكرة عنها ، والتعرف إلى معانيها ودلالاتها ما قد يسعف في فهم رؤيته ومنهجيتّه التفسيرية . ومن أهم المصطلحات التي وردت عنده : الوعي التاريخي ، والأمة ، والحضـارة ، وصـــر الإسلام، فالوعي بمعناه الذي يرد في بعض المعاجم هو : الحفظ والإدر اك ("') ، أما الــــوعي التاريخي فيقصد به: " حالة متقفمة في مجال المعرفة التاريخيـــة ، وامـــتالاك القــــرة علـــى

 تنر اثها تعبير اً عن إدر اكها لو اقعها ودور ها في الحياة ، وقد أوضح في أكثــر مـــن مكــــان أن العرب امتلكوا متل هذا الوعي تعبير اً عن شعور هم بأنهم جماعة متقاربة من الناحية العرقيـــــــة أو الأصول البشرية والناحية الثقافية ، منذ ما قبل الإسلام ، لكنه ظل شعورًا مبهمًا مرتبكاً ،

لم ينضـج أو يتبلور إلا بعد الإسلام، وفي فترة صدر الإسلام تحديدًا، حيث تشكلت مقومـــات الو عي العربي، وأنهم أمة متمبزة عن غير ها من الأمم (^)") .
أما مصطلح " الأمة " فيعني من الناحية اللغوية: الجماعة بصفة الإطلاق، التتي تتميــز علــى غير ها من الجماعات (9 )"، وقد استخدم " الدوري " مصطلح الأمة بهذا المعنى ، لكنـــه كــــان يستخدم لفظيين: " الأمة العربية "، و" الأمة العربية الإسـلامية "، ولم يجـــد فرقًّـا بينهــــــا أو تعارضًا، ولذلك يقول: " وقد بقي الإسلام و العرب متلازمين كوجهي النقد مدة طويــــة أمـــام الشعوب غير العربية " (•٪) ، ولذلك ظل يستخدم المصطلحين عند حديثه عن فكرة الأمة فـــي فتزة صدر الإسلام، و الفتر ات اللاحقة حتى العصر الحديث دون تغيير (¹) .
 و الحضر ضد البادي، و الحاضرة هي المدن و القرى و الريف، و البادية ضدها (r٪).
 الباحثين المعاصرين، على الرغم من عدم الاتفاق على إعطاء تعريف موحد لها، لكن الأقرب إلى معناها هو الذي يعتبر الحضـارة " اللتقدم الروحي و المـــادي للأفــراد والجمهــور علــى اللسواء(r). و على ضوء هو هذا، يكون المنظور الحضاري للمؤرخ: هو ما ير اه جديرًا باللتسجيل و التندوين من المعلومات ، التي تتصل بالجو انب الحضـارية ، أو ذات المنحــى الحضــــاري ، سو اء أكانت روحية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصـادية أو عمر انية (٪) . أما مصطلح "صدر الإسلام "، فقصد به " الدوري " الفترة الممتدة من ظهور الإسلام إلى نهاية العهـ الأموي، أي أنه يشمل ثلا فتز ات: فترة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتزة الخلفـــاء الر اشدين، والفتزة الأموية، و عدّها مرحلة تاريخية واحدة ، لكنه كان يضيف إليها أجز اء من الفترات السابقة لها أو اللاحقة عليها، إنطاقا من مفهومه للتاريخ، بأنه مسار منصل، وحلقاتـــهـه متز ابطة متداخلة، تؤثر السابقة باللاحقة ، و هكذا (٪) . ومن الجدير ذكره أن " الدوري " هو أول من استحدث هذا المصطلح ، ومصطلحات آخــرى ، مثل : " العصر العباسي الأول "، و " العصور العباسية المتأخرة " و" التاريخ الاقتصـــادي "

و غبر ها، وقد عُدت من إبداعاته الفكرية و المنهجية في تحقبب التاريخ العربي، وضبط تسلسله الزمني (TM) .
أما منطلقاته التفسيرية للتاريخ العربي بعامة، وتاريخ صدر الإسلام بخاصـة ، فقـــد تــــددت وتتوعت ، ويمكن تلخيصـها بما يلي :
 تقسيمه إلى تاريخ سياسي أو اجتمــاعي أو اقتصـــادي أو ثقـــافي، إلا للضــرورات الإجرائية؛ لأن المجتمع بحسب " الدوري " وحدة واحدة، نتداخل العو امل المؤثرة في تكونيه، مع الحذر من خطورة إغفال المؤرخين العامل الزمني، والتطور الطبيعي في الحركات و التبدلات، ونسبة ذلك إلى أشخاص أو أسر حاكمـــة، الــــي يــؤثر علــى التنسلسل، ويورِث الغموض (YV) .
ץ-الأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العامة للتطور في در اسة كل مرحلة من مر احل التـــاريخ العربي مثل: فكرة الصر اع بين البداوة و الحضـارة في تاريخ العرب قبــل الإســــلام واسنمر ار الصر اع بين هذين الاتجاهين بعد الإسلام، اللــذان تــــو لا إلــى تيـــارين متصـار عين بمظاهر وأشكال جديدة هما: التيار القبلي والتيار الإسلامي ، اللذان شكلا محركات النطور في فنزة صدر الإسلام (٪^).
ب-ضرورة التعامل مع المصـادر التاريخية بمنهجية صحيح، بنقده مفرداتهـــا ، و مقارنتهـــا ،لمعرفة الموثوق من الموضوع، و الصحيح من الضعيف ، مع در اسة نقدية للمؤرخين ومناهجهم، ودو افع كتاباتهم ، و التيار ات التي أثزت فيهم ؛ لأن ذلك يصور العو امــلـ التتي شكلت الأمة وصاغنها أصدق تصوير (9).

ع-ضرورة التركيز على در اسة التتاريخ الاقتصـادي، و الحباة الاقتصـادية للمجتمـــع العربـــي و النظم الإدارية و المالية المرتبطة بها، مع التأكبد علــى ضــرورة ربطهـــا بالحيــاة الاجتماعية والرموز النقافية، بالعودة إلى جذور ها ،وتتبع أصولها وتطور هـــا عبــر التفاعل بينها وتوضيح تجسديات هذا التفاعل في كافة المجالات السياســية و الفكريـــة

ه-الأخذ بنظرية " الذهن المفتوح "، عند قراءة التاريخ العربي ، واســتقراء أحداثـــهـ ، دون أفكار مسبقة ، أو الأخذ بأية نظرية من النظريات الحديثة في تفسير التاريخ ، التـي تؤكد على عامل واحد بعينه ، حتى لا تخر ج أية در اسة بنتائج مقصــورة ، و غيـر موضوعية (¹) .
بناء على ما سبق يمكن القول إن منطلقات " الدوري " منطلقات علمية موضـــو عية ، و أنها في جو هر ها نتطلق من وحي الثاريخ العربي نفسه، وهي بالتالي تمثـــل رؤيــــة نقدية تحليلية عربية إسلامية خالصة تنشد الحقيقة التاريخية ولا شيء سو اها . (القسم الثاني - نماذج تطبيقية :
من المفيد في بداية هذا القسم التأكيد على أن " الدوري " حاول تقـديم تفسيره لتــــاريخ
 أبرز القضايا التي فسر ها لملاحظة ميوله لتفسير ها من منظور اقتصادي ، وذلك على النحو الآتي : أولاً - تاريخ العرب قبل الإسلام :

 العرب، وهم الذين حملوا لواء سيادته في الآفاق، ومن الصعوبة سبر أغـوار ذلــــك التاريخ دون فهم بيئتهم؛ "لأن تاريخ أمة لا يمكن فهمه دون فهم بيئتها ". والبيئة عنده بمفهومها الشامل لا بمدلو ها الجغر افي المحدد ، فهي تشمل الموقع و المنــاخ و أنمــاط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقافية (r) . ووجد أن حياة العرب في مجملها دارت حول محورين : موقع بلادهــــ الجغر افـــي، وبيئتهم الطبيعية، والآثار الناجمة عنهما، فالجزيرة العربية ذات موقع استراتيجي في وسط العالم القديم، وتمر بأطر افها الطرق التجارية الاولية الرابطـــة بـــين الثـــرق الأقصى والبحر الأبيض المتوسط، لذلك صـارت التجارة عصب الحيـــــاة الاقتصــادية

لأكثر الدول والإمار ات و الكيانات السياسية العربية التي نشأت فيها أو على أطر افها ، و غلبت الصفة التجارية على مجتمعاتها الحضرية (rّ) وأما تضـاريس الجزيرة العربية ومناخها ، فقد فرضـا تتو عًا بأنماط الحياة الاقتصـادية فوسطها بدوي رعوي عماد حياته المرعى و الماء القليل ، و هذا أدى إلى نز اع شــــيد عليهما ، و إلى حياة كفاح مسنمرة للبقاء . أما النمط الزر اعي فقد ساد على أطر افهــا في اليمن بخاصة ، وبعض الو احات في أطر افها ، وظهرت مر اكز تجارية مهمة في بعض مناطقها مثل : مكة التي ازدهرت لوقوعها على الطريق التجاري المار بغربي
 كما تحدث عن طبيعة الصر اع الاقتصـادي والتجاري الذي جرى حول بلاد العرب ، بين الدول الكبرى ( الدولة البيزنطية و الدولة الفارسية ) ، ومحاولتهما ضــرب دور العرب التجاري ، ونقليص سيطرتهم على تجارة المرور اللوولية " التز انزيت " ، حين ربطت تلك الدول بين الدين و المصـالح الاقتصـادية ؛ لتزيد من حدة الصر اع بينهما ، بعد أن كانت قوى الصر اع و النز اع من داخل المنطقة العربية نفسها ، وضرب مثلًا بمحاولة بيزنطية المسيحية نوثيق تحالفها مع الحبشة المسيحية ، وتأييــدها لغزو هـــا اليمن بحجة ضرب " ذي نواس " ، اليهودي لمسيحي " نجران " . أما الدولة الفارسية اللساسانية ، فقد دعمت اليهودية في اليمن، وساندت " بني قريضة "، و " بني نضير"، و " آل ذي يزن " الذين سيطروا عليها من أواخر القرن السادس الميلادي إلى ظهور الإسلام (ro).

كما أشار إلى ظهور إر هاصـات أولية لوعي عربي مشترك نتيجة إحساسهم بخطورة ما يجري حول بلادهم من صر اعات دولية، وتجسد هذا الوعي بمظـــاهر اقتصــــادية واجتماعية ودينية ونقافية، كان أهمها نشوء اللغة العربية الفصحى، فكانت بداية حركة توحبد ، وأساس تكوين الأمة، وخلاصة عبقريتها وثقافتها (T). و استتتج من ذلك كله أن النطورات الداخلية في بلاد العرب و المؤثرات الخارجية من حولها، ساعدت على


مجيء الإسلام. كما رأى أن الصراع بين القبائل العربية هو في جوهره صراع بين
 مجمل التطورات التاريخية تدل على أن الثاريخ العربي قبــل الإنـــاملام أو العصــر
 الاستترار والتقارب الفكري والاجتماعي بين القبائل العربية ، وعدل من نظر ونها إلى إلى طبيعة علاقاتها ورو ابطها، إذ بدت النظرة إلى رابطة الام أكثر مرونة من ذي قبـل،


 ثانيًا - الإسلام ( دوره و وأثره في حياة العرب ) : اعتبر " الدوري " مجيء الإسلام نقطة تحول كبرى في تاريخ العرب ؛ لأنه أحـد ثورة شاملة في حياتهم ، بما حمل من مبادئ وقيم ومفاهيم إنسانية حضارية ، ودعوته لإخراجهم من الحيز الضيق المحدود إلى الفضاء الواسع المنفتح في سبيل نشر رسالتن العالمية (٪ ) .
ور أى أن الإسلام دعا إلى الاستقرار والحياة المدينة، وأنه اتخذ موقفًا سلبيًا من البداوة
 جاء بفكرتها ،فقضى بذللك على المصلدة الفردية لصالح العامة ، كما رفض الغــزو و هاجم الاستغلال و الجشع المادي، و أكد العدالة الاجتماعية (1) ها وأثنار إلى التعارض الذي نشأ بين المفاهيم الاقتصـادية للإسلام من جهة، وبين مفاهيم الاقتصـاد التجاري الذي كان سائدًا في مكة بخاصة من جهة أخرى . ومن هنا نشــأــا
 مكشوفًا أو خفيًا مستورًا ، وررآه صر اعًا بين جديد يمثله الإسلام ، وقديم تمثله القبلية


أدى إلى نشوء تباين تيارين متصـار عين منذ بداية الإسلام هما : التيار القبلي والتيار الإسلامي، ووصفه بأنه " المحرك الأول للتطور " في تاريخ صدر الإسلام (r") . ولتأكيد رأيه تتبع سير حركة الدعوة ، وتحدث عن التتظيمات و التدابير الاقتصـــادية و الاجتماعية و العسكرية و الثقافية التي اتخذها الرســـول ((ص)) بعـــد الهجــرة مثـــل " المؤاخاة"، و " كتابة الصحيفة "، و " الغزوات "، وأوضتح أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصـار جاءت بهدف توثيق الرو ابط بينهما، و لإنقاذ المهاجرين من الضائقة المالية. أما الصحفية، فكانت أساسًا لتتظيم المسلمين ليكونوا أمة واحدة تربطهم رابطة الــدين وتجمعهم العقيدة، واستتتج أن تلك التنظيمات و غير ها قامت أساسًا على رفض القبيلة وما تمتله، ومن هنا تدرك أهمية تأكيد الإسلام على الهجــرة إلــى المدينـــة ، ودور الهجرة الجديدة " الأمصـار "، بعد الفتوحات لاحقًا ،وتوجيه أتباعه نــــو الاهـــنقرار و الحياة المدنية (〔٪)

وخلص إلى نتيجة دفادها أن العرب حين أبدوا الانفعال و التأثر بمبادئ الإسلام وقيمه، بدأ نوثبهم بالحركة والتطور و التبدل، وأن العرب في كل مرحلة من مراحل حركتهم الخلاقّة يصدرون عن المرحلة اللسابقة ومكتسباتها الحضـارية (0٪) . ثالثًا - الفترة الر اشدة ( قيام الخلافة والردة و الفتوحات و الفتنة ) : رأى " الدوري " أن وفاة الرسول ((ص)) كانت نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة فـــي تاريخ العرب و الإسلام ، ونتيجتيها واجهت الأمة مشكلات جديدة مثل : الحكم ، لكنها عالجتها بسر عة في إقامة " الخلافة "، و هي مؤسسة إسلامية في أسسها و صـلاحياتها، لكنها أفادت من اللقاليد العربية السابقة، القبلية و المدنية، كمـــا كانــت فــــي الــيمن و الحجاز . و هذا يفسر تعدد أسـاليب اختبار الخلفاء الراشدين، وما تلاها من قلق وتباين

في الر أي ثم عدم استمرار ذلك بالاتجاه إلى مفهوم الور اثة في العهد الأموي (٪٪) . كما تحدث عن " الردة "، التتي كانت عبارة عن انفجار للتيار القبلي لأســباب كثيــرة متل: خوف القبائل الوثية من توسع سلطة المدينة أو الخلافة، و العصبية القبلية التــي تتمثل في رغبة القبائل عدم الخضو ع لسلطة خارجية، ورفضها دفـــع الزكـــاة النــــي

فهنتها القبائل على أنها إتاوة أو ضربية خضوع ، لكن الخليفة الأول أبو بكر الصديق (11 -
 بالقوة العسكرية لإعادة توحيد العرب سياسيًا و عقائديًا في دولة و احدة ، وقيادة واحدة فانتصر الإسلام (غv).

وقام الخليفة بتوظيف طاقات القبائل البدوية القتالية في الفتوحات خارج شبه الجزيرة العربية ، أي أن التيار الإسلامي المنتصر وظف الطاقات البدوية فــي الفتوحـــات ، وتحويله التيار القبلي إلى تيار عربي عام ، واتحاد التيارين فــي وجهــة إســــلامية بالنوسع لصـالح الإسلام ، ومجد حملة لو اءه العرب (^\&) . أما حركة الفتوحات فقد تعددت دو افعها ، و النظرة إليها ، فالخلافة رأتها أساسًا فـــي كيان الأمة ، وفرضنًا لازمًا عليها ، أما رجال القبائل ، فإن نظرتهه اختلفت من حيث رغبتهم بالمكاسب المادية، و لذلك يقول : " إن غنى البلاد المجاورة وضرورة وجود مجال حبوي للمسلمين بعد إيقاف الغزو في الجزيرة ، كانت من العو امـــل المســـاعدة على قيام حركة الفتوحات " (9٪) . ومن هنا رفض " الدوري " تفسبر دو افع الفتوحات بنظرية " الحتمية التاريخيــة " ، التي طرحها بعض المستشرقين ، التي تفسر الفتوحات بسبب جفاف متز ايد حدث في الجزيرة العربية ، وأنه سبب هجرات عدبدة في فترات محددة خارجها ، كان آخر ها خروج العرب بالإسلام . فأوضح أن هذه النظرية تعوز ها الأدلة المادية ، و لا تستطيع نوضيح طبيعة القلق و التنبه عند العرب قبل الإسلام ، و لا تمكن مـــن تبيـــان كيفيـــة معالجة الإسلام للأوضاع السابقة ، ونجاحه الشامل (.) وخلص إلى أن حركة الفتوحات أحدثت تحولًا جذريًا في حياة العرب خصوصنًا فــي المجالات الاجنماعية والاقتصـادية، بعد انتشار هم وتوطنهم في البلاد المفتوحة حيــث الأمو ال و الغنائم والأر اضي الخصبة (10) . كما أوضح أنها أثرت بقوة على أوضــــاع سكان البلاد المفتوحة (العر اق و الثام ومصر )، فدمرت الإقطاع القديم ، ونشأ بنتيجة

ذلك طبقة اجتماعية جديدة من أشر اف القبائل العربية التي اتخذت لها ملكيات كبيـرة من الأر اضي ، ظهرت معالمها واضحة في العهد الأموي (Or)

 لها الأمة ، و هي نتيجة لتطورات اجتماعية - اقتصـادية ، نمثلت بالنقلة النوعية التــي حدثت في حياة العرب بعد نوطنهم في البلاد المفتوحة ، وتحولهم من حياة التتقل إلى حياة الاستقر ار (or) .

وتتاول هذه التطورات متحدثًا عن التتظيمات المالية والإدارية زمن عمر بن الخطاب ( )

 للأرزاق العينية ، بهدف تفريغ الأمة للجهاد (؛ ¢) ومن هذا المدخل الاقتصـادي شرع " الدوري " بتحليل أسباب الفتتة ور آها كثيرة، رافضًا تعليل المؤرخين العرب القدماء، اللذين ردو أسبابها إلى الشكوى من مو اقف عثمان وسياساته الإدارية و المالية. و هـــذا برأيه غير صحيح فالفتتة ناجمة عن رغبة القبائل في التصـــدي لســلطة الخلافـــة المركزية التي تمتعت بها قريش من الناحية السياسية و الاقتصادية دون بقية القبائل، التي شعرت أنها حُرمت من ثمار الفتوحات التي قامت علــى كاهلهــا، وأن قــريش استأثرت بالموارد المالية المتحصلة من الغنائم، ومن واردات الأر اضي، وأن العطاء المخصص لها لم يكن كافيًا. أي أن شكوى القبائل كان احتياجًا على أوضـاعهم المالية

وخلص إلى أن الثورة على عثمان تمثل ثورة القبائل على قريش بالدرجة الأولى، وأن

 بعده على أسـاس إسلامي ، مما عرضه إلى الاصطدام بالاتجاه القبلي الذي اســتعلى

عند أتباعه في العر اق ، و عند أتباع خصمه معاوية بن أبي سفيان ( (؟ - • ه هـ / /
 انتصارًا للتيار القبلي ، و على هذا الأساس قامت الدولة الأموية ، وكانت نتيجة طبيعية لتطور الأوضاع العامة في عصر الخلفاء الراشدين من دون أن يحصل انقطاع فـــي التطور التاريخي (07) .

## رابعًا - الفترة الأموية ( قيام الدولة الأموية وسقوطها):

رأى " الدوري " أن قيام الاولة الأموية كان مظهرًا لمو اتاة الظروف العامة ، وأنه كان مــن الطبيعي أن نستمر الاتجاهات السابقة في تأثثر ها، وفي تصـــامهـا فـــي السياســـة والإدارة والثقافة . وقصد بذلك استمر ار الصراع بين التيارين : القبلي والإسلاممي ، وهو الاتجاه الذي هيمن على الفترة الأموية (؟ § -
 تيار " الموالي " ( المسلمين من غير العرب)، والتطورات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة التــي عاشها العرب في البلاد المفتوحة (ل1) . ور أى أن التيار الموالي نشأ نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وأنه تقوى مع الزمن،

 و الثيعة و القررية و المرجئة)، والدعوة العباسية، التي جمعت بين العرب و الموالي، وبخاصة الفرس، في دعوة سرية تلتها ثورة علنية، وحركة عسكرية أنزلت بالأمويين ضربات قاصمة، وأسقطت دولتهم (09) .
أما التطورات الاقتصـادية والاجتماعي، فتمتلت بتحول العرب إلى مجتمعات حضــرية بعـــ
 التي تحولت في الفترة الأموية إلى مر اكز فعاليات، ونشاطات اقتصـادية واجتماعية وتقافيــة للعرب والمو الي وأهل الذمة، بدفع من العرب أنفسهم ومساعدتهم تلك الفئّات للسكن معهــه، ومشاركتهم نشاطاتهم المختلفة في الزر اعة و المهن والتجارة و الخدمات المختلفة (•) .

وفي إطار تحلبله للتطورات الاقتصـادية ، تتاول سياسبة الأمويين المالية ، ونظــام العطـــاء، و التسجيل بالديوان، و الضر ائب، والتي كانت محط اختالف ورفض بين العرب، فالر افضون لتلك السياسة التي حرمتهم ومو اليهم من العطاء ، اندفعو ا إلى الانضمام لأحزاب المعارضة ، و الحركات الثورية ، واتجه آخرون منهم إلى العمل في النشاطات التجاريــة و الزر اعيــة ، وبخاصة بعد انتهاء موجة الفتوحات الأموية ، وتوقف الغنائم ابتداءً من زمن خلافة عمر بن
 وتحدث بنوسع عن خلل النظام المالي الأموي، وبخاصة موقفهم من الأر اضي و الضــر ائب المفروضة عليها، على الرغم من أنهم أي الأمويين ساروا في البداية على أسس النظام المالي الذي وضعه عمر بن الخطاب ، لكنهـ لاحظو ا تقلــص الأراضــــي الخر اجيــة وأراضـــــي " الصو افي "، نتيجة الهبات الكثيرة لزعماء القبائل ، فأعادوا النظر بنظام عمر، وأحبوا الــنظم القديمة التي كانت سائدة في البلدان المفتوحة، لاسيما في العر اق و المشرق الإسلامي، وأحيو الضر ائب القديمة كهدايا النوروز و المهرجان، والضر ائب على الحرف و الصناعات ، كمـــا أخذ بعض ولاتهه " الجزي " ممن أسلم، أو رفض ضريبة " الخر اج " على العرب، فارتفعت الضجة من العرب والمو الي، ضد الأمويين وو لاتهم، واتهمو ا بمعارضة الدين (٪٪). ولم تجد محاو لات بعض الخلفاء متل : عمر ابن عبد العزيز، إصـلاح أوضــــاع الدولـــة ، ومعالجـــة الظروف الاقتصادية، مما أدى إلى استفحال حركة المعارضة و الحركات العسكرية، وبخاصة الدعوة العباسية ، فنجحت بالثورة على الأمويين، وأسقطت دولتهم (†ّ) . وفي إطار معالجته لقضية المو الي والحلاقة بينهم وبين الأمويين، رفــض الـــدوري التفسير " العنصري"، الذي طرحه بعض المستشرڤين، القائل بأن الأمويين والعــرب تبنــوا سياسة التمييز الاجنماعي و الاقتصـادي و السياسي ضد المو الي الفرس، وأن المجتمع العربـــي نظر إليهم بإزدر اء، وقد دفعهم هذا الوضع إلى الثورة أو الانضمام للحركات المناهضة للدولة الأمويـة. فأوضح خطأ هذه الفرضية؛ لأن أصحابها اعتمدو ا علــى روايـــات متـــأخرة، وأن الأخبار إن صحت تسجل حالات فردية، ولا تمثل سياسة دولة ، أو موقف مجتمـــع بأســره، وأن شيوع هذا التفسبر في بعض الار اسات الحديثة يعود إلى التقليد وكثرة النكرار (ڭ٪)"

وفي المقابل أوضح حقيقة الدعوة العباسية وسر انتصـار ها ، بأنه كان في التعاون بين
 صوره بعض الدارسين ، وأن رابطة " الو لاء " التي جمعت بين الطرفين أثرت بشكل أوسع في الاتصـال الاجنماعي والتقافي بينهما ، ولذلك يقول : (( وفي إيران وخصوصنًا خراسان ، كان اختلاط العرب بأهل البلاد المفتوحة ملحوظًا ، فتأثروا بعاداتهم ، و أزيائهم ، حتى ت و و الانر التمييز بينهم )( ) (0) . كما أنه لم يكن لغير العرب أحز اب خاصـة بهم ، فـــالأحز اب بعامتهــا عربية و انظم إليها المو الي ، كما انظمو اللدعوة العباسية ، وشاركوا في بعض الثورات ، بما فيها الثورة العباسية مع العرب (17) . ومن جانب آخر ، تناول " الدوري " قضية الانتقال من الأمويين إلى العباسيين بهدف التأكيد
 للحكم لا يعني انقطاعاً في التظورات الحضـارية ، فقد ساروا على نظم الأمويين نفسها فــــي الإدارة و الضر ائب والدو اوين والجيش و الوزارة ، وتمم العصر العباسي الأول الفترة الأموية من الوجهة النقافية (TV)

## الخاتمة :

سعت هذه الدر اسة إلى تسليط الضوء على الجهود النتي بذلها " الدوري " في كتابة تاريخ
 المؤلف إلى إثارتها عندما اهتم اهتماماً بالغاً بالتاريخ الاقتصـادي؛ بهدف إثبات أثـــر العامـــل الاقتصـادي في تكوين أحداث تلك الفترة ، وقد نوصلت هذه الدر اسة إلى نتائج كثيرة ، لعـــل :أهمها
أولاً - إن الدوري يعد من نخبة المؤرخين العرب المميزين بصفاتهم الأخلاقيـــة وقــــر اتهم الذكائية العالية، التي سخر ها في إعادة كتابة التاريخ العربي الإنــــلامي ، وتفســيره تفسبر اً علمياً عقلانياً موضو عياً

ثانيـــاً - لاحظت الار اسة الحالية مستوى الاستقرار و الثبات في سمات الدوري الثخصبة في كافة محطات حياته، ومساره الفكري، الذي تجسد في كافة أعماله، وفيها تدرك حقيقة

ثالثـــاً - إن رؤية " الدوري " للتاريخ من نتاج عو امل كثيرة منها حظه العريض من تحصبل علوم عصره ونقافته التاريخية ، و إفادته منها في صياغة منظوره الاقتصـادي الجديد الذي طبقه في تفسيره لتاريخ صدر الإسـلام بخاصة وباقي مر احل التـــاريخ العربـــي الإسـلامي بعامة.

 الغربية الحديثة
خامساً - ارنكزت قو اعد التفسير عند " الدوري" على ثلاثة ركائز هي: الجغر افية التاريخية، و المعطيات الاقتصـادية، و التحو لات الاجنماعية و السياسية و النقافيــة، وحـــاول قـــدر الإمكان الموازنـة بينها، إلا أنه لم يستطع في غالب الأحيان إخفـــاء ميولـــه للعامــلـ الاقتصـادي وتأثيره الحاسم في تكوين أحداث تاريخ صدر الإسلام ، فغــدت وكأنهــا نزعة أصيلة لديه .
سـادساً - لقد كان " الدوري " في كثير من أفكاره وطروحاته في تفسيره لأحــداث قضـــايا تاريخ صدر الإسلام كما تجلى في القضـايا التي اختارتها هذه الار اسة كنماذج لتفسبيره لتاريخ المرحلة منفتحا فكريا على كافة آر اء المؤرخين الذين سبقوه أو عاصــروه ؛ لاسيما آر اء المستشرقين منهم، فقبل بعضها ورده بعضها الآخر أو دحضـه، ولعل هذا . يدل على سعة اطلاعه وتمكنه من معرفتّه التاريخية سـابعاً - أضاف " الدوري " في منهجيته اللفسيرية ذات المنحى الاقتصادي إضـافات هامة في توصيف أحداث تاريخ صدر الإسلام ، وبيّن حقيقتها ، وثبت مـع الــزمن صـــــتها و - مصداقيتها
( ( ) للمزيد حول نظرية التفسير الحضـاري للتاريخ، صبحي ، أحمد محمــود : فـــي فلســفة
التاريخ ، ط ب ، . 199 ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ، ص VE_OV. VE
(Y) الدوري، عبد العزيز: مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، مركز دراسات الوحدة العربية ،
طا ، بيروت ، . . . . .
(r) الدوري،عبد العزيز : مقدمة في التاريخ الاقتصـادي العربــي ، دار الطليعـــة للطباعـــة
و النشر ، بيروت ، ط 0، 19Av .


(0) المرجع نفسه ، ص00 .
(7) حسين، فالح : الدوري رائد دراسة التاريخ الاقتصـادي العربي ، ندوة : عبــد العزيــز

مؤسسة عبدالحميد شومان ، عمان ، الأردن ، ص 9 ₹- 9 .
. الثياب، مرجع سابق ، ص 70 (V)


$$
.19 £ \wedge
$$

(9) كوثراني، وجيه : (( الحقول والأزمنة في أعمال عبدالعزيز الدوري )) نـــدوة مركــز

در اسات الوحدة العربية ، عبدالعزيز الدوري مكرماً ، أور اق وشهادات، حلقة نقاشية
(• (1) موسى، عز الدين عمر : مساهمة الدوري في تفسير التاريخ العربي الإسلامي، نـــدوة


( (

( )

( ) ( للمزيد حول هذه البحوث وتاريخ نشرها ، ينظر : الشبياب : مرجع سـابت ، ص 179
. IVN-
(0) الدوري، عبدالعزيز :(( كتابـة التاريخ العربي ))، مجلة المسثنبل العربي، بيروت، أيلول


. Vra
(IV) محل، سـالم أحمد : المنظور الحضـاري في اللتدوين النتاريخي عند العرب ، كتاب الأمة،

. MN~ 6 199V
(1 (1) الدوري، عبد العزيز : النكوين التاريخي للأمة العربية : در اسة في اللهوية و الــو ععي،
 (9 (1) محل : المنظور الحضـاري في الندوين التاريخي عند العرب ، مرجع سـبت ، ص وب
( (.) الدوري، عبد العزيز : مقدمة في تاريخ صدر الإسـلم ، بيروت ، المطبعة الكاثوليكية،
. EV~ص6197.
(1 (Y) موسى، عز الدين عمر: مسـاهمة الدوري في تفسير الناريخ العربي الإسـلامـي، مرجــع
سـابث 6 ص 79 .
( الر ازی: مختار الصحاح ، مـادة ( حضر ) ، ص اگ ا .


- ص

(0) حسين، فالح : الدوري رائد در اسـة التاريخن الافتصـادي، ((ندوة عبــدالعزيز الــدوري:


$$
\text { (Y7) المرجع نفسه، ص .0-0 0 . } 0
$$

 . Y人 -
. 01 - 0. المرجع نفسه ، ص (Y (Y)

-

. المرجع نفسه ، ص






( المرجع نفسه ، ص ص


( المرجع نفسه ، ص

(؟ §) المرجع نفسه ، ص 9 ؟ - .0 .



. or - 0. المرجع نفسه ، ص (ミV)
. or المرجع نفسه ، صر)

(0. (0) المرجع نفسه ، ص غ ا .
(01) المرجع نفسه ، ص 10 (0)
. IV المرجع نفسه ، ص(Or)


(00) المرجع نفسه ، ص 1 ( 1 .
. Y. المرجع نفسه ، ص (07)
. Y. المرجع نفسه ، ص (OV)
. Vo الدوري، عبد العزيز : مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ، مرجع سابق ، ص(ON)
(7 (7) الدوري، عبد العزيز : مقدمة في التاريخ الاقتصـادي العربي ، مرجع سابق ص . or ، rv
(7) المرجع نفسه ، ص سr


- .

(70) الدوري، عبد العزيز: " ضوء جديد على الثورة العباسية "، ورقة قدمت في " نـــدوة

(77) الدوري، عبد العزيز : مقدمة في التاريخ الافتصـادي العربي ، مرجع سابق ، ص ؟ ؟ . 80 -
(TV) فوزي، فاروق عمر : محاور منهجية حول مساهمة الدوري في تفسبر التاريخ العربي الإسلامي في ضوء النفاسير التاريخية، " ندوة : عبد العزيز الدوري: إنساناً ومؤرخًا ومفكر"ا "، مرجع سابق ، ص 10 - . 11 .

