## 临

P larr-IV..

## تعريبب أيمن أرمنازيم <br> دونالدادواترت



مكتبة|laبي

# الدولة العثمانية 

## 1922-1700

دونالد هكواترت

تعريب
ايمن الأرمنازي

## مكلبدا/الabac

Original Title:
THE OTTOMAN EMPIRE 1700-1922

## Copyright (C)Donald Quatert 2000 <br> ISBN 0-521-63328-I

All rights reserved. Authorized translation from the English language edition Published by The Press Syadicate of The University of Cambridge

العبيكان 1424ــــم (C)
 Obeikan Publishers, North King Fabd Rowd, P.O. Box 62807, Riyadh I1595, Saudi Arabia

$$
\begin{aligned}
& \text { ISBN 9960-40-278-9 }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { رقم الإيداع: } 67 \text { / } 1424 \\
& \text { ردمك: ردك }
\end{aligned}
$$

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval sysem, or transmitued, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, withoul the prior permission of the publishers.

## إلى أستاني وشتيقاتي؛ هباتريسيا، وفيليس، ويامِلا، ومايكل، ويتيتر، ودوبرت وميلمن. آمـلاً ان يسـاعدمم مذا الكتاب على ان يعرفوا اين كُنْتُ طوال مذه السنين.

## المحتوى

9
الخر انط والمصوّرات
11
الصور
13
تصدير
19
29

87

113
147
173
207 259

305
337
3. الإمبراطورية العثمانية من 1683 حتى 1798

التاربخ العثطني التـلسل الزمني للو تائع، 1260-1923م 1ـ الغاية من دراسة التاريخ العثماني 2. الإمبراطورية العثمانية منذ نشاتها حتى 1683
4. القرن التاسع عشر
5. العثمانيون وموقعهم من العالم المحيط بهم
6. النهج الذي اتبعه العثمانيون في الحكم 7. الاتتصاد العثماني: السكان، وسائط النقل، التجارة والصناعة 8. المجتمع العثماني : العادات والثقاليد الشعبية 9 ـ العلاقات بين الطوائف: التعايش والصراع 10. الإرث الذي خلّفه العثمانيون

## الخرائط والمصورات



## الصور

صورة 1: نانورة مياه ونصب أنشأه السلطان أحمد الثالث 182 (1730 ـ 1703)، اسطنبول ـ مجموعة المولغ الخاصة

صورة 2: صورة للاخل جامع نصرتي (النصر) الذي شيده السلطان محمود الكاني (1808 ـ 1839) 183 $\qquad$ - مجموعة المولف الخاصة

صورة 3: شهادة اسشمار لنركة (سكة حديد الأناضول، 228 $\qquad$


> صورة 4: معطورة المسـافرين (درجة ثالثة)، سكة حديل

- Stereo - Travel برلين - بغداد، 1908 شركي

229 $\qquad$ مجموعة المولف الخاصة

صورة 5: مسيرة حانـدة لعدد من التنظيمات التعابية في مدينة 252 أماسيا إبان الغرن التاسع عثـر صورة 6: الـسلطان محعود الثاني مع بعض أفراد حاثينه .......................... 264 صورة 7: الصدر الأعظم مع بعض كبار رجال البلاط .............................. 265 صورة 8: نمثل الصورة أفراد من الشركة والعسكريين 266 وكبار موظفي الدولة

صورة 9: مرظفو البلاط (التشريغات) خلال حفل رسمي في تصر 269 توبكابي أبام الـلطان عبد الحميد الثاني

صورة 10 : نماذج للنبعات (اغطبة الرامس) والملابس التي كان

لاحـط بانع الكباب الني يظلهر في الصورة
270
(في اسطنبول على الأرجح) .
صورة 11: نماذج للقبعات (أغطلية الرأس) والملابس التي كان يرنديها العمال. تين الصورة مجموعة من عمال الـنـيـي

$$
271
$$

في أورنه سنة 1900.
صورة 12: نموذج عن لباس النساء وزيهن خارج المتزل، سنة 1890 في السطبول على الأرجع
صورة 13: نموذج عن لباس النساء وزيهن داخل المتزل، السيدة اليّ تظلهر ني الصورة مي ابن المصور 276 علي سامي، المطنبول، 1907 .
 282 $\qquad$ صورة 15: متزه امياه آسيا الحلوة، سنة 14000 صورة 16: احتغال بمنامبة دينة في منطةة البحر الأسود سـة 1900 ............. 283 صورة 17: تمثل الصورة طلاب الصف المتخرج.
الكلية الألمبة في بلدة خربوط، 1909 ـ 1910. . . 298 ...................

299 في عهد السلطان عبد الحبد الثانياني
صورة 19: مجموعة من طلبة ملرسة الطب الـلـلطانة، سنة 1890. ........... 301

## yntur

شهدت العقود الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد المعنيين بتاريخ الإمبراطورية العثمانية في الحقبة الممتدة من سنـ سنة 1300م حتى 1922م. وأذكر أنه في مطلع السبعينيات عندما كنت طالب دراسات عليا لم يكن مناك سوى قلة قليلة من الباحيّين الذين درسـوا وكتبوا عن هذه الإمبراطور رية الـدمشـن التي ارتـوت
 والإسلامي؛ وأخيرأ التراث الذي الـي خلفه عصر النهفة ني أوروبا. أما الآن نقد أصبحت دراست التا


 والمراجع التي تبحث في تاريخ الشرق الأوسط بما فيه التاريخ العثماني. نهناك كتب تعالج المادة بشكل مفصّل لا يتنا احتياجات الطلبة - هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يوجد كـبا تتناول المادة بايججاز ولكنها لا تخلو من ضعف في المنا التاريخية التي تعتمدها والني تميل إلى اعتبار الإمبراطورية

العثـمانية كيانآ عـجز عن التـجـدد والتطور، و عـتـه الفساد والتخلف ويات يتطلع إلى من ينقذه من مصير محتم.
لقد ألفت مذا الكتاب متوخياً جعل التاريخ العثماني مغهوماً وممتعاً بحيث يستفيد منه الطالب الجامعي والقارئ العادي حد سواء. وتد اعتمدت في مسعاي هذا على أبحاثي في منا ونا الميدان ، وبشكل أعم وأوسع على أبـاث أفراد آخرين بيني توعية القارئ إلى تلك الأبحاث الممتازة التي مازالت في ألبئلبيتها حتى اليوم بعيدة عن متناول القراء العاديين. يجد القارئ فيّ في نهاية كل فصل قائمة بالكتب والمراجع المفيدة (بيبلوغرافيانيا). وجميع


 فحسببه أن يلـجا إلى اللانـحة السـنـوية التـي يـصـدرمـا مـعهـد
 الكتب والمقالات المننورة بعدة لغات، منها الإنكليزية واليابانيانية والعربية والفرنسية والتركية والروسية والإسبانية والاللمانية والصينية وأخيرأ الأرمنية. و هي من المصادر التي لا يستغنى عنها.

لقد حاولت في هذا العمل أن أتناول المادة بشـمولية أكثر
 تناولت أيضاً الجانب الاجتماعي والاقتصادي والتجاري. ويبدو

لي أن الدراسات السابقة كانت تركُز غالبأ أكثر مسا ينبغي على

 الدولة. فى حين أن الكتـاب الحـالي يهـدف إلى تبيـيان دور المجتمع المدني" بمختلف فياته خارج إطار السلطة.
وبالرغم من أنني اجتهدت في التركيز على مختلف جوانب
 الثنغرات لاسباب تتعلق بحـجم الكتاب من جـئ وتم وتقصيري الشخصي من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال لم تنل الجوان الـبا الثقافية الاهتمام الذي تستحقه. كما أن الكتاب لا يتطرق بشك الـئل واف إلى بحث موضوع الرقيق أو إلى دور العلماء المسلمين ورجال الدين من يهود ومسيحيين.

 أن نفهم هذه التجارب باستخدام

 في العصر (اللِّكتوريا، وفي اعتقادي أن المؤسسات الميان المياسية

 التي تُميّز النجربة العثمانية دون أن أغفل ذكر التحو الـئلات التي التي طرأت على المـجتمع العئماني، شـأنه في ذلك شـأن الدول

والصجتمعات الأخرى. وعلى ذلك لا يمكن إلا أن نتوقع وجود أنماط مشتركة بين مذه الدول و المجتمعات من الا جهة ولا والكيان العثماني من جهة أخرى.

نـعالـج ني الفصـل الاول الـــاريـن الـعـنـماني في سيـياق أوسع،أي من حيث الدور الذي لعبه العنمانيون في تطور أوروبا
 التاريخية منذ البداية حتى 1683، ومن ثم القرني الثـئ الثامن عشر وأخيرأ الـحقبة المـمتـدة من 1800 حتى 1922. ونعـرض في
 العثمانية على الصعيدين المحلي والدولي باللإياليافة إلى الأوضاع الاتتصادية والاجتماعبة والعادات والتقاليد الشُعبية والعلاقات بين

 على أكثر من ثلاثين دولة كانت جميعها فيما مضى تخـي الخـي للحكم العثمانين

في الختام أود أن أشير إلى الإرشاد الذي تقبلته بتر حاب في معظم الحالات، من الكثير من الأصدقاء والزمـلاء الاو ولكنـني


 Binghamton وبرندان مكونغيل وتيفاني باترسن وجين كواتيرت. كـا أوجه

شكري إلى إليف آكشت، ليندا كارول، إريك كراهانان، قاسم
 النسخات الأولية (المسودات) لهنا الكتابن الصدد من الإشادة بالعون الذي قدمه لي فاروق تبك الـكي الذي قرا
 وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى الفائدة العلمية التي جنينتها
 لدراسة التاريخ العنـماني. بفي لي أن أشكر الأشـي


 وأخيراً أندرياس تيتزه.


## التاريخ العثماني: التسلسل الزمني للوقانيع، 1260-1923م

1261 ـ 1300 تامسبس إمارات قاريا وأبدبن والصاروخان ونارصي وعصمانلي في غريهي الأناضول. 1324 ـ 1390 منملن الأول 1362-1324 ـ الورخان 1326 فتح نبقي (إزنيق) 1335 1354 1361

1362 ـ 1389
1365-1363 العنـانيون يتوسعرن في جنوب بلغاريا وتراقيا

والبلتان بالسيادة العُمانبة .
سغوط صوفيا بيد العثمانين 1385


$$
\begin{aligned}
& \text { معركة أنقرة وانهيار امبراطوربة بايزيد } \\
& 1402 \\
& \text { 1403 1413 أبناه بايزيد يتنازعون على العرش. } 1413 \text { ـنترب عرب عرب أملبة. } \\
& \text { معحمد الأول } 1421 \text { - } 1413
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1446. } 1451 \\
& 1423 \text { ـ 1430 الدالاع الحروب بين البندتة والعنمانيين للسبطرة على سالونيك }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { 1444 - } 146 \\
& \text { 1451-81 } \\
& 1448 \\
& 1453 \\
& \text { فنح صربيا ومُبه جزيرة الموره. } \\
& 1459 \\
& \begin{array}{rrr}
1461 \\
\text { ـ } 1463 \\
\text { ـ } 1479
\end{array} \\
& \text { معركة بشڤند } \\
& 1473 \\
& 1475 \\
& \text { 1512 ـ } 1481 \\
& \text { 1491 ـ 1485 الحرب مع دولة الممالبك } \\
& \text { 1499 1503 نتجلد الحرب مع البندقية. الاستيلاء على لوبانتو وكورون } \\
& \text { 1512 } 1520 \text { ـ } 1512 \\
& 1514
\end{aligned}
$$



معركة الريدانبة وإخفاع مصر. اعتراف شريف مكة بالسبادة
العيمانبة.
1520 ـ 1566 ـ
1521

$$
1522
$$

15261529

$$
1529
$$

1534
1537 ـ 1540 تجلد العرب مع البندقية
1538
1541
1555. 1553 1565
15674-1566
1569 منح المنازات تجارية لغرنسا. الحملة المنمانية الأولى على روسبا وحصار استراخان
اولوغ علي يسنولي على تونس. حملة عتـــانبة على تبرص 1570
وسقوط نيعوسيا.
معركة لوبانتو البحرية .
1571


$$
\begin{aligned}
& \text { 1606 1593 الحرب مع آل مابسبورغ } 1593 \\
& \text { 1595 ـ } 1603 \text { ـ } \\
& 1596 \\
& \text { 1639ـ163 ـتجدد الحروب مع إيران } \\
& \text { 1603-1617 الحمد الأول } \\
& 1606 \\
& 1609 \\
& 1612 \\
& \text { 1613 ـ 1635 نورة نخر الدين معن أرغلو } \\
& 16181818 \\
& \text { 1618 } 1622 \\
& 1621 \\
& 1622 \\
& \text { 1617 ـ 1618 معطنى الأول } \\
& \text { 1622-1623 } \\
& 1623 \text { ـ } 1640 \text { ـ } 1623 \\
& \text { 1624 1628 162 اندلاع ثورة في آمبا الصغرى. اخطرابات ني السطنبول. } \\
& 1632 \\
& \text {. } 1635 \\
& \text { 1624 ـ 1637 العوزات يغيرون على سواحيل البحر الا'سود . } 1639 \\
& \text { 1624 ـ 1639 الحرب مع إيران وسغوط بغداد } \\
& 1637 \\
& 1638 \\
& \text { 1640 1648 إيراميم الأول } \\
& 16401645 \\
& \text { 1669 1645 تنجدد الحرب مع البندقية، الجتياح كريت وحصطر كنديا. } \\
& 1648 \text { ـ } 1656 \text { البنادةة يغرضون حصارأ بحرياأ على مضيق اللردنيل. }
\end{aligned}
$$

 الذي فرضته البندقة.
تعين محمد كوبريللي صدرأ أعظم ومنحه صـلاحيات مطلفة. 1656 ـ 1659 الحكومة المركزية تستعيد سيعرنها على الأتالبم وتكبع جماع الإنكشارية
فك الحصار البحري الذي فرضه البنادة. 1657
 (الفلاخ)
1661 1676 وزارة فاضل الحمد كوبريللي (الصلر الأغظم).
16631664 1664

1669 سقرط كنديا، صلع مع البندقية.
1672 1676 الحرب البولونية ، ضـم كامينتش وبودوليلا. معاملة زورافنو
1676 ـ 1683 وزارة الصـلر الأعظم قره مصطفى
1677 1681 1681 التزاع الروسي ـ العنماني على أوكرانبا
1681
1683
1684
المتَس).
ستوط بودا وانضـمام روسيا إلى الحلف. البنادقة بهاجمون 1686 الـور•
معركة موماج (موهاكس) الثنانية. تمرد الجيشُ وتنحبة محمد 1687

## 1691-1687

$$
1688
$$

16891689 1689 169 ـ وزارة فاضل مصطغى كويريللي. إصلاح النظام الضريبي. 1690

1695 ـ 1691 الحمد الثاني
1691
1695 1703 مصطلم الثاني
1695
1696 1697

1698-1702 وزارة حسبن كوبريللي
1699
1700

مـارل الثاني عشر يلتجئ إلى الدولة العنمانية.
معركة بروت. العنمانيون بنزلون الهزيمة بجيوض فيصر روسبا بطرس الأول. عصبان في العاهرة. الشهابيون يبسطون سيطرنـر البـم على جبل لبنان.
إبرام معاهدة صلع مع روسبا : استرداد آزوف. شـارل الـاني 1713 عثّر بعود اللى الــويد.
1714 1718 الحتناف الحرب ضد البنادةة واستعادة ثبه جزيرة الموره. 1716 1717
1718 ـ 1730 وزارة الصلر الأعظم إبرامبم بانـا.

> صلع بامـارونيج مع النمــا والبندقبة: استعادة الموره والتنازل 1718

> للنمــا عن مناطق واسعة في مربيا وواليـنيا.

1730
 أذريبجان وغرب إيران.

1730 ـ 1754 ـ 1736
1736 ـ 1739 الـتئناف الحرب مع روسيا والنمسا.
العثـانيون ببرمون معاهدة صلع مع روسبا والنمسا ويستعيدون 1739

بلغراد
منح المتـازات تجارية إضافية للفرنسبين • نحالف سـوبدي 1740 ع عثاني ضد روسيا
1743 ـ 1746 المتيناف الحرب ضد إيران ني عهد نادر شماه 1757 ـ 1754

1774 - 1757
1768-1774 المتثناف الحرب ضد الإمبراطورية الروسية.
الأسطول الروسي يتغدم في بحر إيجه. العثمانيون ينعرضـون 1770 لهزيسة في سوض الدانوب .
الروس بجتاحون شُبه جزيرة الغرم.1771

إبرام معامدة كوجول قبنارجه Kucuk Kaynarca واستفلال القرم 1774
 الإمبراطورية العشمانية.
1783 1787
السويد تعلن الحرب على الإمبراطورية الروسية 1788

معاهدة جاسي 1792
1798
1804
1805 1848 188 محمد علي حاكماً على مصر
1807
1807 ـ 1808 1808 ـ 1839 ـ 1808
1808
1811
1812
1826
معركة قونية
18331838
1838
1839
عبد الهبيد الأول 1839
$\begin{array}{rrr}1839 \\ 1856 & 1853\end{array}$
1856 1856 صبد الهزيز 1861 ـ 1876
1875
1876
1876 1909 ـ 1876 1878
1881

|  | 1885 1897-1896 |
| :---: | :---: |
| انقلاب يفوهه زعماء 'بحمبة نركبا الفناتا | 1908 |
| سنة 1876 |  |
| محهد الخامس (رشـاد) | 1918-1909 |
| العرب بع إيطالِ | 1911 |
| حرب البلفان | 1912 |
| اندلاع الحرب العالمية الاولى | 1914 |
| مصهد السادس (وحيد الدين) | 1922-1918 |
|  | 1920 |
| - نحت الانتداب البريطاني |  |
| إعلان الجمهورية التركبة. | 1923 |

## مratr

تعود فكرة تأليف مذا الكتاب إلى حدث جرى في ثُيينا صيف سنة 1983، حين وقفت أرقب طوابير تلامذة المدارس ومي تسير على أرصفة العاممة متجهة نحو المتين المتحف الأثري بمناسبة مرور ثلاتمئة سنة على حصار العثمانينين لمدينة فيينا

 الأوربيين)، السنة التي نجوا فيها من الغزو العثماني الأجنبي لبلادمم.

برزت الإمبراطورية العثمانية على مسرح التاريخ سنة 1300م

 أن تهرت المملكة البيزنطية والصربية والبلغارية بالإضافة إلى
 في مصر. وبحلول القرن السابع عشر كان العثمانيون قد بسطو

سلطانهـم على أراضٍ شاسعة في غرب آسيـا وشــمال أفريقيا بالإضافة إلى جنوب شُرقي أوروبا. والواقع أن الجيوش العئ العثمانية حاولت وأخفقت مرتين في فتح ثيبينا: الأولى في سنة 1529 والثانية سنة 1683.

نعود إلى المتحف الأثري في ثيبينا لعله يعطينا فكرة عن
 وحوائجه الشخصية التي استولى عليها المدافعون مما يدل على الانسحاب المفاجئ للقوات العثمانية التي كانت قبل ذلك بلك بايام

 الجيوش العثمانية على الفرار بعد أن تكبدت خـسانر جـيسيمة أودت إلى كارثة.

دأب العثمانيون منذ مئات السنين بالتغلغل شممالاً شينياً فشيناً في تبه جزيرة البلقان إلى أن أصبحوا على مقربة من الألى الأراضي الناطقة
 قلوب أعدائهم الذين وجدوا ألفسهـي أن نذكر أن الأمهات في ثيينا كُنْ إذا أردن تأديب أطفالهن يلمن يلجأن



 وإمبراطورية الهابسبورغ (الإمبراطورية النمساوية).

ينبغي الإشارة إلى أن لفظ دأترالكافي مفهوم مؤلاء الأمهات

 ينتمون إلى قوميات ومذاهب شتى عاشت في كنف الإمبراطورية العثمانية لذلك علينا التمييز بين اللفظين اتركي" واعنـماني" عندما نتحدث عن الدولة التي قادتها سلالة آل عثمان، وري وري الدولة التي أطلق عليها الأوربيون في غربي أوروبة اسم "الإمبراطورية التركية) .

والواقع أن لهذه التسمية ما يبررها إلى حد ما من حيث ألـن أن
 بالنسبة لبعض رعايا الدولة. ولكننا سنرى لاحقاً الن الن العنصر التركي المؤسس سرعان ما فقد خصانصه التركية الصرفة نتيا

 والأعراق (الاثنيات) المختلفة والاستفادة من طاقاتهم واعتمدت
 جذورها التي ترجع أصلا إلى نزوح عشالنر تركبة انطلقت من الـي أواسط آسيا نحو الشُرق الأوسط (انظر الفصل الفـلـي 2). وعلى أية


 إلى هذه التعددبة السكَانية.

ولو رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أن تهديد العثمانيين لأورويا
 من جنوب شرقي القارة نحو مئتي سنة سيطروا خلا


 العثماني عتر لفترة أطول في البقاع الآسيوية والآفريقية من الانين

 الأولى. وني العقود الااخيرة تبل أن تلفظ الإمبراطورية أنفاسها







 ذلك مثل فرنسا وملوك الهابسبورغ.

## التاريخ العنماني في سبات التاريخ العالمي

تُعتبر الإمبراطورية العثمانية من أعظم الإمبراطوريات في التاريخ
 تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية وأجزاء الـياء من شمالي البلقان
 لحكم الدولة البيزنطية. يجب أن نتذكر أن الإمبراطورية العثمانية
 الأولى. والجدير بالذكر أن هذا الكيان بدأ بالتوسع في في نـئ
 أوروبة وآسيا بعد أن تضت على فئى دولة السنغ SUNG في الصين.

 الكبرى قد بدأت تتوسع في غربي القارة. أما في الأمريكيتين فقد كانت امبرطورية الأزتك في بدراية نشأتها فيا في والواتع أن إمبراطورية آل عـثـمـان التـي ولـي الوسطى بقيت قائمة حتى زمن تريب نسبي ذاكرة الكثير من الناس حتى يومنا هذا. كان والدي يبلغ من

 اعثمانية" في كل من تركبا وسورية ولبنان والعراق ومن الجيل الجيل
 القول أن آثار مذه الإمبراطورية لا تزال ظامرة للعيان (انظر الفصل 10).

كانت الإمبراطورية في القرن السادس عشر تقف في مواجهة
 والإمبراطورية الرومانية المقدسة ( نمسا ـ ـ هنغاريا). أما الدول المدن city states مثل جمهوريتي جنوى والبندقية في حوض المتوسط، فقد كانت علاقة العئمانيين بهاتين القوتين الِين أبلغ أثرأ في المدى القريب من علاقاتها بالقوى الأخرى، ولانين وذلك بفضل النفوذ السياسي والتجاري الكبير لهاتين الدولتين اللتين امتلكتا

 كبيرتان: الإمبراطورية الصفوية في إيران وإمبراطورية الميرنية المغول في


 من التحكم بميزان القوى السياسي والاتتصادي في الوقت الـياني كانت فيه إسبانيا والبرتغال تغزوان العالم الجير الجديد وتنهبان خيراته.
 في ذلك الوقت أقوى وأغنى دولة في العالم.

كانت سنة 1453 السنة التي أجهز العثمانيون فيها على الدولة البيزنطية التي صممدت زماء ألف سنة بدهأ من القرن الـين الرابع

 الروماني الشُرقي. والواتع أن السلطان مـحمد الثاني فاتح

القسطنطينية في تلك السنة أعلن في حينها أنه القيصر الجديد.
 فقد وضع نصب عينيه تخليد عاصمنه بتحويلها إلى روما الثانية. والجدير بالملاحظة أن العئمانيين أبقوا على اسمم القسطنطينـين الذي يخلد اسم مؤسسها (الإمبراطور قسطنطين) واستخدموه في

 العثمانيون في إدارتهم بعض النظم البيزنطية، فكان الـيان السلطان هران هور



 به في الدولة البيزنطبة. ولئن كان العثمانيون مدينين للبيزنطيين في كثير من الأمور، فهذا لا يعني بأنهم لم يطوروا نظاماً خاصن المان

بهم.
وهناك عوامل أخرى توية غير بيزنطية ساهمت في تكوين النسيج السياسي والاجتماعي للدولة العثمانية. وكما سنرى لاحقاً فقد نشـأت الإمبراطورية العنمانية في خضم الفوضى التي التي واكبت
 أواسط آسيا إلى منطقة الشُرق الأوسط بعد سنة 1000 للميلاد. لقد كانت الدولة العئمانية بحق آخر دولة تركية إسلامية نشأت بفعل هذه الهـجرات المتعاقبة بعد فناء الـدولة السلـجوقية

وإمبراطورية تيمورلنك. لكن ״إسلام" هذه الأقوام كان مشوباً بشـعانر وطقوس موروثة تعود إلى ما تبل اعتناقهم الإسـلام وتجلت في شعائر الأنمرة العنمانية الحاكمة. وبقيت هذه الـئ الشعانر تمارس من قبل الطبقة الإدارية بالرغم من الثقانة الإسلامية التي تبناها العثمانيون من مصدرين رئيسين همـا : إيران والعـالم

 وتركية وبلقانية وأخيراً إسلامية.

وتد استطاع العثمانيون بدورمم أن يؤثروا على تطور نسو
 جملتها السياسة الإتليمية للاتحاد السوئتيتي السابق ، فيما يخصر أمنه القومي. وتعود جذور هذه السياسة إلى زمن روسيا القيا التي تنبهت إلى وجود جار قوي بحول بينها وبين الولوج إلى
 العنمانيين ظلوا لقرون في صراع وحروب مع رين روسيا القيصرية
 اختفى كلامما عن الخارطة. وتد كان لهنه الحـر الحروب أثر بالغ ، على روية روسيا لمصالحها. فمنذ أن نشأت إمارة موسنرا وجد الروس أنفسهم محاطين بأعداء أقوياء من الجنوب وان الغرب مـما دفعهـم إلى التـوسع والسيطرة لضمهان أمنهـم. أما دولة الهابسبورغ على ضفاف الدانوب نقد ولدت مي الأخرى في ظروف إقليمية غاية في الفوضى وكان لزاماً عليها أن توقف المد

العثماني الزاحف نحو الشُمال. وهكذا قدر لدولة الهابسبورغ


 أن العثمانيين قد لعبوا دورأ حاسمأ في تطور دولة الهابسسبورغ وما آلت إليه.

لقد تُدر للدولة العثمانية أن تلعب دوراً خطيراً في التاريخ العالمي بحكم موتعها الجغرافي عند مفترق الطرق المؤدية إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا. والحق أن مذا الديا كارثة سنة 1683 والضعف الذي الذي اعترى الدولة العثمانية بعد ذلك والواقع أن مذا الضعف أدى إلى عدم الاستقرار على الصـي الصعيد
 الأراضي العئمانية أو على الأقل لمنع دول أخرى من الانـي

 العظمى سيرث البلاد الخاضعة للدولة العئمانية بعـد زورال سيطرتها عنها. هذه مي القضية المركزية التي كانت محور
 اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى التي أسهـم في إشعالـي فشل القوى الكبرى في الوصول إلى اتفاق حول هذه المسالة.
 وإعطانها حق قدرها في التاريخ العالمي، وهو النموذج الإداري

المتسامح الذي اعتمدته في إدارة سُؤونها. وهذا الجانب يستحق

 بفضل المواصلات وتكنولوجيات الاتصهال الحديثة. والحق الحا الن معاملة الإدارة العثمانبة لرعاياها لا يمكن وصفها بأنها بأنها معاملة قاسية، فالنظام السياسي العنماني كان يقضي بعدام التان التعرض للناس في ممارسة شعانرمم الدينية سواء أكانوا مسلمين أم يهود
 يتعلق بأهل الكتاب أو أهل الذمة أي اليهود والنصارى. والدين الإسلامي يحض على حماية الذميين في البلاد المفتوحة وعدي وعدم المساس بحريتهم في ممارسة عقائدمم الدينية. ومذا لا لا يعني
 بالرغم من مبدأ التسامح الثابت الذي أصرت الدول به. والحق أن هذا المبدأ العام بقي لعدة ترون يحكم الـيم العلاقات بين مختلف شرائع المجتمع العثماني، بيد أن الشقاق بدر بدأ يذر قرنه في السنوات الأخيرة من حياة الإمبراطورية. ومهما يكن من من الفـي أمر فقد قدمت الدولة العثمانية للعالـم نموذجأ للتعايش بـين مختلف الطوانف والأعراق.

## الر الإمبراطوريد العنمانية في الثقالة الأوروبية


 الأوروبي باللدرجة الأولى لهذا التأثير في تاريخ وثقافة أوروبا

الغربية. وهذا لا يعني أو لا يقلل من أممية تأثير العثمانيين على مجتمعات أخرى غير الأوروبية.

وجد العثمانيون أنفسهم بحكم موقعهم الجغرافي يواجهر


 خصرصيتها ومميزاتها من خلال احتكاكنها بالثقانانات الأاخرى. وعلى ذلك يمكننا القول بان العثمانيين كانوا أحيانيان الحان يركزا
 الإسلام. ولكن ذلك لم يمنع الحكام العئمانيين من استخديام عناصر مسيحية يونانية وبلغارية وصربية وغرب الما ورين أوروبية في
 الأمريكيين المتحدرين من أصول أوروبية فقد كان العثينمانيون يمئلون الحضارة »الأخرى، مقابل الحضارة الأوروبية. وأحياناً


 الموظفين العثمانيين من مدنيين وعسكريين. وتجلر الإشارة إلى أن جميع المفكرين السياسيين في أوروبا كانوا قد عالجنين الجوا فيا في
 ولتّا كان توجيه النقد بشكل مباشر مبر للملوك في تلك الأزمنة


باستطاعتهم انتقاد سلوك أولياء أمرمم بالإشارة إلى ما اعتبروه جوانب إيجابية في الإدارة العثمانية. ومن جهة أخرى الخان فقد نظر الأوروبيون إلى العثمانيين وكأنهم برابرة يفتقرون إلى الحضيارة ويتصرفون بوحشية، وأخيراً كفاراً بخلاف المسبيحيين المؤمنينـ تمامأ كـا كانت شعورب انكلترا وفرنـرا ونسا وألمانيا في عصور سابقة ينظرون إلى المسلمين في المشرق العربي باعيبا شعوباً غريبة تتعارض تقاليدها وعاداتها مع التقاليد والقيـم
 الذين دأبوا على اعتبار العثمانيين مجتمعاً منحطاً تارة، وتارة
 حين كان الأوروبيون يتوممون أنهم يمثلون حضارةً وقيماً أرقى خالية من مثل مذه الموبقات. فالأوروبي كان يعتبر (من منظوره طبعاً) أنه ابن مجتمع يتحلى أفراده بضبط النفس والاعتدال والعقلانية في تصرفاتهم.

إننا ننسى أو نتناسى اثثر العثمانيسن في الحـياة الأوروبية. فعلى سبيل المئال، ينسى أغلب الأوروبيين أو الأمريكيين أنهم

 هذا المرض. لقد أدخل العئمانيون مذه المكتشفات الثرات إلى أوروبا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. والواقع أن الن حياة الناس في أوروبا قد تأثرت في مرحلة مبكرة بفـر بفعل توسع الإمبراطورية العثمانية. وتد طال هذا التأثير الدين والسياسة. وبالجملة يمكن

القول أن هذا التأثير كان يزيد أو ينقص بقدر بُعد أو تُرب البلد المعين من حدود الدولة العثمانية.

والـحق أن ا الفولكـور، الأوروبي الـُـعبي لا يـخلو مـن الأساطير والخرافات التي تسي، إلى العثمانيين بقدر ما تضسكـ ففي القرن السابع عشر نجد الكثير من الحكايا

 في تفص حديدي. وتد نُشُرت هذه القصن سنة 13848. 164 ولكن أغلب القصص المتداولة كانت تميل إلى التركيز على وحشية
 فيها السلطان سليمان الكبير (القانوني) على الصدر الأعظي إبراميم باشا الذي كان من المقربين إليه. وفي مسرحية فرنسية
 الفاتح كسلطان يتصف بالوحشية والطغيان، ولم يكتف الكاتب بذلك، بل جعل والدة السلطان تشرب دم أحد ضحايا ابنيا
 عصره وتادرأ على التحدث بأكثر من لغة. ومناك تصص ألـي أخرى متداولة لا تقل غرابة، كتلك التي تجعل الجنـي الجنود العثمانيين يقدمون الضحايا على مذبح إله الحرب الروبا لـياني (مارس). بيد أن زوال التهديد العثماني المباشر لأوروبا بعد الهزيمة التي الهي منيوا
 للعثمانيين في أذهان العامة من الأوروبين.

ومع بداية القرن الثامن عشر، وبعد أن شـعر الأوروبيون
 ويجنحون إلى تقليده. ففي غضون هذه الطـئ الفترة أسهـم العثمانيون في إثراء الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية، إذ يعود إليهم فضل فـلئ وني
 الأوركسترا الحديثة. ومنذ 1720 أو نـحو ذلك ونر وحتي
 الموسيقى في أوروبا. وقد وجدت مذه الموسيقى سبيلها الـيا الـي
 تولّدها الطبول والصنوج والدفوف إلى آخر ما منالك الك من آلات النقر. أما أمل هذه المرل الموسيقى فيعود إلى الجوقة الموا الموسيقية التي كانت تواكب القوات الإنكشارية لإذكاء الروح القـتالـتالبة ونشر

 الإنكشارية إلى حد أن السلطان العثماني أمداه فرقة مؤلفة من 12 أو 15 عازفاً.

وكذلك إمبراطورة روسيا »آن، التي أرسلت سنة 1725 إلى اسطنبول تطلب تزويدها بفرقة مماثلة. وبحارلون رون سنا


 وضاربو الصنوج من الأفريقيين الذين استُقدموا لهنا الغرض.

وهناك تقليد آخر لا يزال متبعاً حتى اليوم، ويتمثل في رئيس

 مماثلا لضبط الإيقاع.

ويبدو أن شعبية الإيقاع الانكشاري إذا جاز التعبير، انتقلت من الأوركسترا إلى ما نسميه اليوم الموسيقى الغربية الكالاسيكية. وهناك مقطع رانع في السمفونية التاسعة لِ بـ بتهوثن التي غُزفت لاول مرة سنة 1824، تصور زحف العساكر الانكشارية. وتد
 مثل : السمفونية الرابعة لٍِ برامز والسمفونية العسكرية لِ مايدنه، وسمفونية "وليام تل، لروسيني واتانهويزر، لثاغنر.
وهناك سوناتا (لـحن لآلة مفردة أو لآلتبن) لِ موزارت، واللحن الرنيسي في هذه الحالة مستوحى من الموسيقى الإيقاعية
 على موسيقى الجاز الأمريكية لاسيما في موسيقى دايف برانِيك


 حصار العثمانين لفيينا وقيصر الصـدر الأعظم مصطفـى بانـيا باشا.
 وموضوعها هزيمة وأسر السلطان بايزيد على يد الفاتح الكبير تيمورلنك. ومناك موضوعات أخرى تناولها موزارت في الإطار
 إلى ذلك أوبرا روسيني اتركي في إيطاليا، والفتاة الإيطالية في

الجزائره .
موجز اللقول أن الـموسيقى الأوروبية استلهـــــت بعض
 جهة، ومن جهة أخرى وفي أواخر القرن الثامن عشر تحديداً،

 الخامس عشر. وفي بولندة على سبيل الميال أخذ النبلاء يرتدون


 زامية ناهيك عن تدخين الغليون التركي (النارجيله) وتناول الحلويات االتركية،.

لكن هذا الهوس التركي، أخذ يتلاشى في القرن التاسع عشر، لتحل محله الصـورة البشعة القديمة لوحشـية الأترالك
 البارز غلادستون أعمال الأتراك في بلغاريا بـ پالمـرعبةه كان الـي


 العنان. وبقدوم القرن التاسع عشر أمبح المجتمع التركي في

نظر الأوروبيين مجتمعاً تُرتكب فيه الفواحش بحيث بات مذا المجتمع مادة غزيرة للأدب الإباحي المنحط Pornography وقد ذهب عدة أدباء أوروبيين أبعد من ذلك، ومري الاري ومن جملتهم اللورد بايرون والروائي بيير لوتي وحتى "لورنس العربا العيا، إذ اعتبر هؤلاء، الإمبراطورية العثمانية أرض الأحلام التي يستطيع المرير فيها أن يسشبع رغباته وشهواته الجنسية. ولعل هؤلاء الكتاب
 المملة التي تحكم المجتمعات الصناعية الحديئة التي ينتمون

وما اللوحات التي رسمها دولاكروا وجيروم وغيرهـم في
 بـاالفنتازيا، والتركيز على الحياة البداينية المتحررة من قيود الحضارة المعاصرة.

وعلى صعيد آخر كانت بيوت الأثرياء في أوروبا لا تخلو من الزاوية تركيةه مفروشة بالأثاث الشرقي (العنماني) ومرّد ذلك
 وأتاحت للزوار رؤية المنتجات والصناعات العات العثمانية بما فيها المفروشات والأواني النحاسية وغير ذلك من ״التحف الشرقية" والسلع المنزلية. وحتى الأدب الروائي لم يخلو من الإنـي الانـارة إلى

 التركيةا ولعبة ميكانيكية تُضحك وتسلي المشاهد وتستخدم لهنا

الغرض تماثيل صغيرة متـحركة تمـلّ "تركياً، يتوم بـحركات بهلوانية مضحكة . ومن اللافت أن العشرات من من دور السينما والمسارح التي شُيدت في الولايات المتحدة فد المتعارت الشئئ
 المثال في مدينة نيويورك وبورتلاند وشيكاغون
خلاصة القول أن العثمانيين كانوا مصدراً للكثير من الخرافات والأوهام التي استفرت في الخيال الأوروبي. وإذا كان العئمانيون في بادى الأمر يمثلون القوة الشريرة (الشيطانية) التي تناهض
 عجيباً غريباً لمجتمع غارق في لذاته وشبفه الجنسي. لقد الـد اندئرت الإمبراطورية العثمانية، لكنها خلَفت بصماتها على الثقافة الأوروبية. والحت أن مذه الإمبراطورية بقيت تكافح للمحانظة على نفوذما حتى أيامها الأخيرة في الوقت الوري الذي كاني الأوروبية في ذروة تسلطها وحين كانت الإمبراطوريتان البريطانية والفرنسية تسيطران على معظم مناطق المعمورة. ونية وني أوراخر القرن التاسع عشّر لـم بكن هنالك سوى تلة قليلة من الدور الدول
 والصين واليابان.وباعتبارها دولاً مستقلة كانت آنذاك محط آلار آلا
 الأوروبية.

من هذا المنطلق كانت عدة شعوب تتطلع إلى الإمبراطورية العثـمانية لمساندتها في كفاحها ضـد الاستعمـار البريطاني
الغابة من دراسـ اللاريخ العثماني

والفرنسي والروسي، وتد شملت هذه الشعوب المسلمين الهنود



## بهض المراجع المفيلة

Entries marked with a* designate recommended readings for new students of the subjectc.

- Asad, Tala Anthropoly and the colonial encounter (New York, 1973).

Bohnsted, John Wolfgang. The Inlidel scourge of Cod: The Turkish menace as seen by German pamphleteers of the Reformation (Philadelphia, 1968).

- Brown, L., Carl, ed. Imperial legacy: The Ottoman imprint on the Balkans and the Middle Easte (New York, 1996).
- Celik, Zenep. Displaying the Orient: The architecture of Islam and nineteenth-century wortd lairs (Berkeley, 1992).

Daniel, Norman. Istam, Europe, and empire (Edinburgh, 1966).
Islam and the West: The maing of an image (Edinburgh, 1962).

- Deringil, Selim. ©The Ottoman twilight zone of the Middle Easts, in Henri J. Barkey, ed., Reluctant neighbor: Turkey's role in the Middle East (Washington, DC, 1996), 13-22.

Fischer-Galati, Stephen A. Ottoman imperialism and German Protestantism, 1521 1555 (Cambridge, MA, 1959).

- Karpat, Kemal. The Otoman empire and its place in world history (Leiden, 1974).
- Mansel, Philip. Constantinople: City of the world's desire, 1453-1924 (London, 1995).
- Rodinson, Maxime. Europe and the mystique of Islam (Seattle, translation of original French 1980 edition, 1987.

Rouillard, Clarence. The Turk in French history, thought and literature (1520-1660) (Paris, 1938).

- Said, Edward. Orientalism (New York, 1978).

St. Clair, Alexandrine N. The image of the Turk in Europe (New York, 1973).

- Schacht, loseph and C. E. Bosworth, eds. The legacy of Islam (Oxford, 2nd ed, 1979).

Schwoebel, Robert. The shadow of the crescent: The Renaissance image of the Turk, 1453-1517 (Nieuwkoop, 1967).

Southem, RW. Western views of Islam in the Middle Ages (Cambridges, 1968).

- Stevens, MaryAnne. The Orientalists: Delacroix to Matisse (London, 1984).

Thompson, James. The East: Imagined, experienced, remembered (Dublin, 1988).

- Valensi, Lucette. The birth of the despot: Venice and the Sublime Porte (Ithaca, 1993).


## الإمبراطورية العثمانية منذ نشاتها حتى 1683

## 20atran

شهدت الحقبة الممتدة من سنة 1300 حتى 1683 توسع الدولة العثمانية من إمارة عشاثرية صغيرة تكاد لا ترى على الـين الخريطة


 حين امتدت شمالاً حتى سهول أوكرانيا ومشـارف مدينـا مدينة ثيينا.
 على الخريطة تحولت، فيما بعد إلى إمبراطورية عالمية امتدت إلى سواحل البحر الأسود وبحر إيجه والبحر المتوسط وبحر تزوين والبحر الأحمر.

## الصول الاممبراطورية العثمانية

لا شك بأن أي حدث تاريخي جلل يتطلب شرحاً وتبريراً. أو بعبارة أخرى: كيف يمكننا نهم نشّوء إمبراطوريات عظمى ميل

الإمبراطورية الرومانية، وإمبراطورية الإنكا، أو إمبراطورية الاسكندر أو الإمبراطوريتين البريطانية والعثمانية ؟ مذا هو السوال.

باختصار : ظهر العثمانيون على مسرح التاريخ نتيجة لظروف وعوامل كان أولها نزوح قبانل تركمانية من أواسط آسيا، آدى
 الجتياح المغول للشرف الأوسط والفوضى التي أعقبت ذلك إلى دنع المزيد من القبانل والعشانر للهجرة والانتشار على تخوم الاناضول.

ومما أسهم في توغل العثمانيين وانتشارمم في ربوع آسيا الصغرى سياستهم البراغماتية ومرونتهم التي استقطبت الكينير مني السكان بصرف النظر عن دياناتهم وطبقاتهم الاجتمانماعية. وقد لعبت الصدفة دورها من حيث أن العثمانيين وجدوا بععة جغرافية تسيطر على البوابات المؤدية إلى البلقان مـلـا مـا دنع مجموعات بشرية أخرى إلى الانضمام إليهم. سنتناول في هنا الفصل نشوء الدولة العثمانية بشيء من التفصيل.

ولدت الإمبراطورية العثمانية في الحقبة المــتدة من نهاية القرن الثالث عشر وحتى مطلع القرن الرابع عشر في الز الزاوية
 باسم آسيا الصغرى (الخريطة 1). وكانت مذه البقاع في في تلك الفترة تعاني من فوضى سياسة ودينية واقتصادية عارمة. كما

كانت مذه المنطقة لأكثر من ألف سنة جزءأ من الإمبراطورية الرومانية وخليفتها البيزنطية التي بسطت سلطن الونانها على شـرت

 المسماة اليوم بالشرق الأوسط (باستنناء إيران) أي المنطفقة التي تشمل حالياً مصر وفلسطين ولبنان وسان وسوريا والأردن وتركيا
 وشمال أفريقيا وإيطاليا.

بيد أن البيزنطيين اضطروا للتخلي عن الكثير من هذه
 الميلادي، لكنها تمكنت بشيء من الصعوبة الاحتفاظ بسيانيادتها
 أعداء خارجيبن. فني البحر المتوسط كـان عليها مقارعة جمهوريتي جنوى والبندقية للسيطرة على الطرق التجارية في

 للتوسع وخاصة المملكتين البلغارية والصربية. ومع بداية القرن العاشر، أخذت جموع من القبائل التركمانبة تتحرك من من مواطنها الاطنا
 تمارس شعائرها الدينية الخاصة في موطنها تربية الماشية، وكان أفرادها يمجدون الشجاعياعة والبطا التي كانت بالنسبة لهـم تمثل أرفع القيم الاجتماعية. وكانت


النساء "النبيلات، في هذه البيئة تتمتع بقدر كبير من الحرية. ومناك في التراث القبلي التركي حكايات عن بطولا ونسانهم كتبت قبيل نزوح القبائل التركمانية وتوسعها في الشّرق الأوسط. ويستشف من هذه الحكايات والروايات أن مذه القبائل
 أنهم كانوا يتتخبون زعماءهم وقادتهم بالإجماع.

ومهما يكن من أمر فقد أدت الهجرات المتعاقبة إلى بروز مجموعات بشرية تتحدث بالتركية أو إحدى لهجاتها الهـا، وانتشرت
 الغربية للصين. وقد تمخض عن هذا التحول التاريخني الجلل نشوء الدولة العنمانية. بقي أن نشير إلى أن مذه القبائل التركمانية
 الشرق الأوسط المتحضر لكنها بقيت تمارس الكثير من شعانرها وطقوسها الموروثة.

لكن اجتياح هذه القبائل وقطعان ماشيتها للمنطقة أدى الى زعزعة الامتصاد المحلي بحيث صار من الصعب على الفلاحين والمزارعين أن يدفعوا لحكامهـم ما يترتب عار عليهم من من الحـي وكان السلاجقة إحدى هذه المـجموعان أدوات أو الأسر التي قادت أتباعها وتقدمت غرباً في اتجاه إيران حيث تمكانـت منر من السيطرة على البـلاد وتأسيس دولة تبنت خـلا
 توطين الأفواج المتعاقبة من أتباعها الذين أخذوا يشُكلون خطرا

على القرى الزراعية والمياه والحياة الاقتصادية بوجه عام، مما جعل السلاجقة يتطلعون إلى بلاد الأناضول البيزنطي(بلاد الروم) كمجال حيوي.

كانت المقاطعات البيزنطية غنية بمزارعها وغلالها مها جعلها هدفاً مغرياً للغزو، وكون سكاطنانـانها نصارى مما جعلها



 اقتصادي وسياسي وبعضها ديني. وهذه العوامل مجتمعة شير شـرا
 توغلهم في إيران إلى شن غارات عليات على المقاطعات الشرفية
 الغارات لعشرات السنين إلى أن تحركت الدولة البيز البيزنطية للدفاع
 حاسنة قرب منازكرد(1) بين البيزنطيين (الروم) بقيادة الإمبراطور
 بالتحالف مع العشانر التركمانية المقاتلة، وكانت الغلبة في هذه المعركة للسلاجقة الذين تمكنوا من سحق جيش الإمبراطور

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) وتسى أيضاً ملازكرد ـ المعرب. } \\
& \text { (2) أرمانوس" في المصادر العريية - المعرب. }
\end{aligned}
$$

البيزنطي. وتد أدت هذه الضربة القاسمة إلى تداعي الدفاعات

 البيزنطية.

بقيت الاناضول لعدة قرون وحتى منتصف القرن الخارئ

 التي أنشا زعماوها فيما بعد دويلات ناصبت البيزن اليانطينا وكانت الغلبة تكتب للمسلمين حيناً وللبيزنطيين حيناً آخر. لكن
 المطاف إلى تحول الأناضول من منطقة يقطنها البيزنطيون

 جاز التعبير) يتكلمونها. ولا شك ألن الظر الظروف التارينخية التي

 التاريخي في صراع مع الجمههوريات الإيطالية مـما أدى إلى الى الى فقدانهم بعض ممتلكاتهم وامنيـازاتهم التجارية. وفوق كل ذلك تعرضت القسطنطينية بين سنة 1204 و1261 م للنهب والس
 التوجه إلى الأراضي المقدسة استقروا في القسطنطنطينية وأسسوا الإمبراطورية اللاتينية التي لم تعمر طويلا'.

وهناك عامل آخر لا يجوز إغفاله في هذا الصدده وهر

 وغرباً جموعاً من التركمان الرحل للبحث عن عن ملاذ آمن ومراع

 السلجوقية التي قامت على أنقاض الدولة البيزنطية في جنوي

 الدولة السلجوقية التي أوشكت على الانهيار في الوقت الذي
 الذي أضحى مدفأ لهجمات البـلـي
 في هذه الأجواء ولدت الإمبراطورية العثمانية النطلاقاً من النجان الياد الأناضولية إلى الجنوب والشرق من القسطنطينية.

اختلف الباحثون في التاريخ العثماني حول العامل الأهم

 تحمل اسمه لم يكن سوى زعيماً لعشيرة تركمانية، ليس لها لها ما

 لدولة من أنجح الدول في التاريخ، إذ كان عئمـان في تلك

الفترة يتزعم ألف أسرة(خيمة)، في حين كان بعض أنداده من



 وأعقابه كانت الوحيدة التي قُيْض لها أن تبقى في النهاية وتسود. لا شـك بأن العثمانيين والقادة التركمان قد استفادوا من


 تقويض النظام السياسي والامتصادي السائد في الأناضوليا فيا في حين كانت الهجمات المغولية تزيد من قوة النزوح الـيا السانياني اتجاه المناطق الحدودية. والحق أن هذه الأوضاع قد ونر ونرت بـر بينة ملانمة للعصائب المقاتلة (ومن جملتها عشيرة عثمان) التيان التي أخذت تغير على المزارع والقرى مستغلة غياب سلطة مركزية،
 الذين وجدوا في ظهرانيها الأمن والمنعة.
والحق يقال إن العثمانيين مدينون في تأسيس دولتهم إلى
 المتغيرة. والجدير بالملاحظة أن السلالة العثمانية التي تحدرت ورت من أصول تركية ولدت في بيئة طبيعية يسكنها مسلمون ونيانير ونصارى ينطقون بالتركية واليونانية . والحق أن المسلمين وبعض النصارى

سارعوا في الإنضواء تحت الراية العئمانية لمكاسب مادية أو بعبارة أخرى لأسباب اقتصادية، وأيضاً لاعتبارات تتعلق بالدين
 النصارى. لكن مذا الجانب الديني يبقى موضع شي فك، ذلك لألن
 اليونانيين النصارى لرفد توتهم العسكرية المتنامية. نخلص إلى
 في صغوفهـم ليس بدافع الحمية الـين الدينية وإنما طممعاً بالثروة والغنانم بالدرجة الأولى.

تم إن العثمانيـن خلال نشأتهـم لم يدخلوا في صراع مع

 خلال الحقبة الواقعة بين القرنين الرابع عشّر والسادس عشّ
 امتمامهم على التهديد العثماني لأوروبا المسيحية المية متناسين دور دور
 فإن العثمانيين اضطروا لمواجها لهم كسلاجقة قرمان والكرميان في الأناضول والتيموريوريون فيري في آسيا الوسطى.

كان التوسع العثماني منذ البداية في عدة اتجاهات بمعنى أنه
 الأراضي البيزنطية ومنطقة البلقان بل كان أيضاً في اتجاه الشرق

والجنوب حيث برزت دول تركمانبة أخرى ناصبنهـم العداء.
 بناء الدولة العثمانية. والذي يسترعي انتباهنا
 اتبعتها في استقطاب وضمان ولاء رجاء رجالها. ولمزيد من الإيضاح نقول إن وجود الدولة العنمانية لم يكن قانمأ على على عصبية دينية
 المصلحة)، فهي من هذا المنطلف تختلف عن المن الدول التي عاصرتها مثل إنكلترا أر الصين.

وتد لـعبت الـجغرافيا أيضـاً دورأ هـامـاً في تـيـام الـدولة
 لاستغلال المواهب الفردية أيآ كان مصدرها وإلفساح المجاليال أمام

 العئمانيون مدينة اتزيمبها على على الجانب الانبي الأوروبي من مضيق



 وإقطاعها لمن انضم إليهم وقاتل إلى جانبهم مما حفـز الـيا الكثيرين
 التركمانية الأخرى التي لم تحظ بنصيب من هذه الأراضي الغنية

الخالية من التركمان آنذاكُ. وأخيراً يجب ألاَ يُههم مما تقدم بأن العامل الديني لم يستغل أيضاً.

وتد ترتب على ذلك أن أصبحت منطقة البلقان في القرن الرابع عشر مسرحأ للنزاعات والاضطرابات الات السياسية لا تانختلف عن تلك التي عمت الأناضول في العصر السابتى إلئ الـا الن نفس

 أصبحت البلقان بمثابة صمام أمان للتخفيف من حن حدة الضينط السكاني المتصاعد في الجزء الغربي من آسيا الصنرى، الصنير وكان هذا الصمام في قبضة العئمانيين. ومن سخرية الأقدار أن عبور العثمانيين إلى البلقان حصل بسبـب الحبر الحرب الأهلية التي أشعلها طموح أحد المطالبين بالعرش البيزنطي، إذ مكن مذا الرا الرجل

 جنوى التي كانت تناهض البيزنطيين من حين لآخر، لتوسيع رقعة ممتلكاتهم في البر الأوروبي.
كانت منطقة البلقان الخصبة سنة 1000م لا تملك من من المقومات ما يمكنها من الصمود طويلاً بعد أن الخفت كلّ الْ من من

 شجع جمهوريتي البندقية وجنوى في حينها على استغينلال الموتف لمصلحتيهما. في ظل هذه الظروف أبدى العثمانيون

مرونة وحنكة سياسية جعلتهـم يتـغلبون في النهاية على خصومهـم، ويؤسسون إمبراطورية عظمى، وقد أسعغهم في هذا المسعى الحظ والجغرافيا.

## توسع اللولد العنمانبه وتثبيت دعانمها، 1300-1683

عمد العثمانيون في القرون التي أعقبت انطلاقهم من غربي آسبا
 شاسعة في البقاع التي تلتقي فيها القارات الثللات أوروبا وآسيا وأفريقيا. سنستعرض بإيجاز الانتصارات التي حققها العثمانيون
 انطلاقاً من تواعدمم في الأناضول والبلقان (راجع خريطة 2).

دأب المؤرخون على اعتبار فترتي حكم السلطانين محمد الثاني(3) (1451 ـ 1481) وسليمان الكبير (4) (1520 ـ 1566) من الصفحات المجيدة في التاريخ العثماني. إذ حقت كل من منين السلطانين إنجازات كانت في واقع الأمر امتداداداً للإنجازات الكبرى لأسلافهـما. فني المنة سنة التي سبقت اعتلاء الـاء محمد
 عمق البلقان وغربي الأناضول وكانت قبلها قد الد احتلت بروسه (بورصة) المدينة البيزنطية الهامة التي تحرلت إلى عاصمية الـي الفتية. وني سنة 1361 سقطت أدرنه المدينة البيزنطية الكبرى بيد

العثمانيين، وأضحت عاصمتهم الجديدة والقاعدة الرئيسية لشن هـجماتهم على البلقان . وبعد ذلك بنخو ثلائين سنة سحقتى القوات العنمانية الجيش الصربي في معركة كوسوڤو (قوصوه)، وتبع هذا الانتصار العظيم انتصارات أخرى من منرين مدينة سالونيك من الجنويين سنة 1430، كما هز العـي العنمانيـيون عدة تحالفات أوروبية في معركتي نيقوبونيس (14496) وثارنا
 يتهددهم في عقر دارمـم.

والجدير بالذكر أن هذه المعارك تميزت بطابعها الأممي، إذ



 الحادي عشر. وعلى الرغم من ذلك فقد قاتل أمراء بلقانيون إلى
 بالتفاوض مع الطرفين قبيل معركة نيقوبوليس في محاولة لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية.

ويمكننا القول بأنه عندما تسلم محمد الفاتح زمام السلطة
 سنتين في سنة 1453 من تحقيق حلم قديم كان يراود العثمانيين والمسلمين، ألا وهو فتح القسطنطينية، تلك المدينة العريقة التي بقيت لالف سنة عرين قياصرة الروم. شرع محمد بعد هذا الفتع

المبين بإعادة بناء المدينة وتجديدما لاستعادة أمجادها الغابرة. ففي سنة 1478 ارتفع عدد سكان المدينة من 30000 إلى 70000 نسمة. وتد تابع محمد فتوحاته ووفق بين سنتي 1459 و 1461 من إخضاع أخر ما تبقى من الأراضي البيزنطية: شبه جزيرة البايرة الموره (جنوب اليونان) وطرابزون المطلة على البحر الأسود. كما ضما

 كانوا تد أخضعوا هذه المنطفة تي وتت سابق. كـما احتلت الجيوش العثمانية في عهد محمد الفاتح أوترانتو الواقن الونعة في أتصى جنوب شبه الجزيرة الإيطالية، ربما كان السلطان الـيان يمهد للاستيلاء على روما نفسها، ولكن الحملة لم يكتب لها وكذلك كان مصير الحملة البحرية على جزيرة رودس الحصينة ومعقل فرسان القديس يوحنا.

لقد كان من حسن طالع سليمان الكبير أنه ورث العرش عن
 القصيرة أن يلحت الهزيمة بالدولة الصفوية عند وادي (يتحدر الصفويون من سلالة تركية نارسية شيعية المذهب وكا وكانت العدو الأكبر للعثمانيين في الشرق من القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر).

شرع سلميم بعد ذلك بالتقدم نحو سوريا ومصر حيث قضى على الدولة المـملوكية واحتل القامرة ومن ثم أمبحت والمدينة خاضعتين للسلطنة العثمانية (1516 ـ 1517). وفي عهد



السلطان سليمان الكبير الذي حكم لسنوات كثيرة، بلغت الدولة
 للإمبراطورية العثمانية. وقد خاض العثيانيون تحت رون ايته غمار حروب على عدة جبهات. نقد دعم سليمان الهولنديين الثانرين في كفاحهم ضد الإسبان الذين تصدت قواته لهـم فـم في غرب البحر المتوسط. وفي أحد الأوقات عسكرت قرن قون عئرن عئمانية على
 الستتاء بموافقة فرنسيس الأول ملك فرنسا التي كانت سيان تقوم على منامضة الهابسبورغ الإسبان (راجع الفصل الخامسس). أما في الشرق وتحديداً في البحر الأحمر والمحيط الهندي
 البرتغاليين (ومن ثم الإنكليز والهولنديين) الذين بدأورا يتحكمون

 أنقد الطرق التجارية البرية أمميتها بعد أن كانت لقرون عدر عدة
 الأوروبين أكثر فأكثر على الطرق التجارية البحرية، العثمانيين
 مصالحهم النجارية.

فعلى سبيل المـيال قاموا بدعم الحكام المـحليـين على سواحل الهند الذين كانوا في صراع مع البرتغاليين، وأرسلوا أكئر من أسطول لمساندة الماليزيين في مقاومتهـم للتسلط

الأوروبي المتزايد على الملاحة والتجارة في تلك الأصقاع. أما على جبهات البلقان نقد تحركت قوات سليمان لإحكام على موارد البلقان ومناهجها. فني سنة 1521 سقطت بلغران بياد بيد الجيوش العئمانية بعد سلسة من الانتصارات تُوُجت بمعركة موهاكس (مهاج) حيث سحق العنُمانيون الجيش الـنصان المجري
 المجرية سنة 1544. وكان العثمانيون قبل ذلك قد تقدموا نـحو
 تكن محاولتهم الثانية سنة 1683 بأوفر حظاًا ومهـا
 سيطرتها على الطرق التجارية في البحر المتوسط ومضانياثق بحر
 في حوض المتوسط.

وبعد وفاة السلطان توالت الانتصارات العثمانية ولكن بوتيرة
 قبرص، وبذلك أحكموا سيطرتهم على شُرق البحر المتوسط.إلا أنهم منوا بهزيمة نكراء في معركة لبانتي (ناوبقتوس) البحرية التي أسفرت عن تدمير البحرية العثمانية.

لكن هذه الهزيمة لم تضعف من عزيمة العثمانيين الذين

 أذربيجان التي أخضعوها بين سنة 1578 و1590، واسترجعوا

بغـداد سنة 1638. وفي سنة 1669 سقطت جزيرة كريت بـد العيمانيين وتلتها بودوليا سنة 1676 .

كان لهذه الانتصارات المتتالية أثرها في تكوين الدولة

 بالانتصارات التي وسعت رقعة الإمبراطورية ومخْنتها من التمتع

 والقوقاز من جهة، والصحراء السورية وأفريقيا من جهة أخرى.
 وشرق حوض البـحر المتـوسط، بالإضـافة إلى مصـب نهر الدانوب والدنيستر والبغ bug ونهري دجلة والفرات والخيراً النيل.

وهكذا أصبحت الدولة العئمانبة تهيمن على تلك الأقاليم التي كانت خيراتها وتجارتها في عصور سابقة تغذي روما وليا وبيزنطة، ومن ثم جمهوريتي جنوى والبندقية، وبلغاريا وصربيا وتوى أخرى.

## ككف نعلل النجاح المذهل اللذي احرزه العنمانيون§

ليس من السهل تحري الأسباب التي جعلت العثمانيين يتغلبون
 واضطراب أعدانهـم. فعلى سبيل المئال يمكن أن نفسر تراجع

البيزنطيين في مواجهة الهجمات العثمانية باعتباره أحد تداعيات الاأحدات المروعة التي حصلت سنة 1204 عندما احتل البنادنا
 هذا بالإضافة إلى الحروب والنزاعاتات المريرة التي قامت بين
 ومن جهة أخرى أدى انهيار النظام الإقطاعي في الفترة 1350 ـ 1450 إلى انتشار الفوضى في أرجاء دول المنطقة على الصعيدين العسكري والسياسي مـما أدى إلى انهيار المـملكتين الصربية الـية والبلغارية في الوقت الذي كان العثـمانيون يتأهبون للتوسع في البلقان. أضف إلى ما تقدم وباء الطاعون الـيان الذي عم أورن أوروبا سنة 1348 ـ إذ يزعـم المـؤرخون أن وطأة الوباء على المـا


 الاادلة ما يشير إلى عدم تعرض العثئمانيين لهنا الوباء الواء سواء في البلاد والأراضي التي استوطنوهـا أو في المدن الالأخرى مئل بورصة التي كانت آنذاك بحوزتهـمّ ويبدو أن المبررات التيات التي يسوقها البعض، تميل إلى ترجيح كفة الصدف التاريخية على المجهود الذاتي الذي بذله العنمانيون، باعتبار أن هذه الصدف قد وفرت لهم المناخ والظروف الملانمين.

من المفيد، والحالة هذه، أن نسلط الضوء على السياسات التي اتبعها العثمـانيون والمنجزات التي حققوها بمـجهودهـم

الخاص وليس بسببب الوهن الذي كان أعداوممـ يعانون منه. سنتطلق في تحليلنا من رويتنا للدولة العثمانية كدولة لا تا تختلف كثيرأ عن الممالك الورائبة الآسيوية أو الأورويية التي عالئنا مثل فرنسا وانكلترة خلال احرب الورود، War of the roses. وكمعظم الأسر الملكبة التي حكمت عبر التاريخ كانت وراثة العـرش العـنماني مـحصورة في الذكرر (راجع الفصل السادس) ، غير أن النساء كن في حالات استينانية يشغغلن مراكي في الدولة. نعلى سبيل المئال كانت زوجة السيلـي

 زوجات وأمهات وبنات الأسرة المالكة.

كان العنمانيون في بداية عهدمم يستخدمون الزواج كوسيلة
 كتاكوزن المطالب بالعرش البيزنطي وحصل فوق ذلك على شبه جزيرة غاليبولي الاستراتيجية. وفي سنة 1376 تزوج السارين مراد الاول إبنة الملك البلغاري شُمْمان. في حين تزورج بايزيد

 مـلاته عن طريت الزواج من مـر مـلالات إسـلامية أخرى أخرى. فعلى سبيل المثال رتب مراد الأول أمر زواج نجله الماله الأمير بايزيد من
 ممتلكات الأمير في الأناضول. كما تزوج بايزيد الثاني (1481 ـ
1512) إحدى أميرات سلالة ذي القدر التركمانية التي نشرت سلطانها على غربي الاناضورل.

ومناك عامل آخر ينبغي أخذه بالحسبان في محاولتنا لفسسير

 فيما بعد يدينون للسلطان العثماني بالولاء والطاعة. وهكذا تسنى
 الأمراء البيزنطيون وملوك الصرب والـوبار والبلغار تاركاً لهـم حرية الاحتفاظ بمراكزهم وألقابهم.

ونلاحظ مذا النمط في علاقات السلطان العثماني مع جيرانه منذ بداية التوسع العثماني. نفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر أصبح الإمبراطور البيزنطي نفسه خاضيعاً للسيادة العثيانيانية وكذلك عدد من الأمراء البلغار والصربيبن بالإضانيانة إلى أمير كرمان في الأناضول. ففي معركة كوسورئ

 كانت في الكثير من الحالات تنتهي بإخضاع هذه القوى للإرادة العثمانية ومن ثم القضاء عليها وضمها إلى الحظيرة العنمانية. وأبرز مثال على ذلك سقوط القسطنطينية سنة 1453 بعد أن بقي

 البيزنطية أو ما تبقى منها جزءاً من الدولة العئمانية وتحت إدارتها

المباشرة. وكذلك أنهى محمد الفاتح علاقات التحالف التي كانت تربطه بالإمارات التركمانية في الأناضول التي أضحت منـي الخـن
 العثمانيون المجر في مستهل القرن السادس عشر، وكانت قبل تلك الفترة تحكم كدولة تابعة للسلطنة العثمانية سوى أنها كانت تتمتع بما يمكن أن يسمى استقلالاً ذاتاً.

لكن مذا المنحى لـم يكن يمثّل سياسة ثابتة فعلى سبيل

 وواليشيا (في رومانيا الحالبة) فقد بقي الأمراء في تلك المنا فياني


 العثيماني منذ سنة 1475 وظلوا على ولىانـي عندما أخذت روسيا القيصرية بالتوسع إلى أن تمخنت من ضم هذه الإمارات إليها في سنة 1783.

تشير هذه الأمثلة إلى انه كانت هناك علاك الـاقة تحالف بين العثمانيين وبين بعض البلاد التي أخضعوها، بمعاد لهم سيادة مطلقة على مذه البلاد. وقد بقي مذا الوضع لقرون بعد أن فقدت الفتوحات العثمانية زخمها. بيد أن الفتوحات
(5) كان أمير تتار الفرم يلّقب دـ ’الخان،.

العثمانية ما بين 1300 و1550 كانت عموماً تسعى إلى فرض سيطرتها المباشرة على البلدان المجاورة. والواقع أن أساليب
 واتخذت أشكالاً متعددة (راجع الفصل السادس).

والحق أن الحكم العيماني كان على العموم أخف وطأة من الوجهة الاقتصادية على سكان البلاد المفتوحة مقارنة بالمناطق
 تطاق على فلاحيهم لا سيما بعد أن نقد البيزنطيون أراضيهم في
 الأمر، انتزعوا مذه الموارد من أيدي الإقطاعيين والأديرة. وعلئ ولى الانى
 أصبحوا يؤدون ضرائب أقل مما كانوا يودون لأسيادمم السابقين.

والجدير بالمـلاحظة أن العثمانيين كانوا يعينون موظفين لمسح المناطق التي فتحوما بغية تفييم مواردها وغلالها لها لأغراض ضريبية. كان الموظف المعيَّن لهذا الغرض يتنقل من قرية إلى
 المعلومات في سجلات خاصة (تحرير دفتر لري). وكان من الان واجباته أيضاً إحصاء عدد السكان أو بالأحرى أصحاب الصري الأسر الذين يترتب عليهم دفع الضرائب والذكور الذين بلغوا الصن الخدمة العسكرية.

كانت الدولة تقوم على أساس النظام الإتطاعي حيث كان

الإداريون والعسكريون يُمنحون إتطاعاً يغلُ على المُقطع دخلا
 المُقطع أن يقدم مقابل ذلك عدداً من الفرسان الـي

 كانت الخدمة النشخصية مي وحدها التي توهل الإلـون ون الإطاعي لإقطاع أكبر قد يصل إلى عدة (تيمارات،.

والواتع أن نظام الإدارة المالية مذا كان شانعاً في الدول التي سبقت نشوء الدولة الحديثة التي تسدد رواتب موظفيها نقداً.
 الأراضي دون أن يكون له حت التملك أي أنه كان يمتلك حت

 الملك يضطلع بدور كبير الكهنة ويتولى توزيع الألألاضي

 خدمات يؤدونها له.

كان نظام التـيمار في العهـد العـــمـاني يتيح للفرسان الإقطاعيين (السباهيه) التصرف بموارد إتطاعاتهم وكان مولان الفرسان يشكلَّون نسبة كبيرة من المقاتلين العثمانيين وعماد توتهـم في بداية فتوحاتهـم. وفي عهـد السلطان بان بايزيد الثاني (1481 ـ 1521) كان بعض أصحاب التيمارات، من النصارى،
 مالكي التيمارات، لكن عددهم أخلا


 (تيمارات) تُوزع على هؤلاء الفرسان المحاربين الذين استين المانفادوا أيضاً من تحؤل العلاقات بين السلاطين وجيرانهم من علاقات تحالف إلى خضوع تام للإدارة العئمانية المركزية . فعلى سبيل المثال، بعد الاستيلاء تدريجياً على الأراضي والموارد المار التابعة لملك بلغاريا، عمدت الدولة إلى تقسيمـهـا وإنطاعها إلى الـى

 كي لا تتاح الفرصة لصاحب الإقطاع بالاستقرار وترسيخ سنـين سلطته ونفوذه. ومع ذلك نقد سمحت الدولة في البلقان لبعض الأمراء الألاء
 كانوا يمتلكونها، باعتبارها تيمارات ات ، ونعلت مثل ذلك فيان في الأناضول حيث كان الكثير من زعماء القبائل يجنون الضرائبي من قباثلهم على أساس نظام التيمار وما يترتب عليه من واجبات تجاه الدولة.

تبتن مذه الأمثلة أن الدولة لـم تكن تسيطر إدارياً سيطرة كاملة ، إذ وجدت نفسها مضطرة لمنـح الزعماء المـار المحليـين امتيازات وصلاحيات معينة للحفاظ على ولانهم.

بعيت موارد الدولة حتى مطلع القرن السادس عشر قائمة
 البلقانية. لكن الفتوحات العثمانية للأتطار العربية بين سنة 1516 ـ 1517 جعلت العثمانيين يعتمدون نظام رالالتزامات/ iltizam في جباية الضرائب على المحاصيل الزراعية. و"الالتزام" يعني أن الدولة كانت تبيع حق جباية الضرائب في مقاطعة معينة. وكان مذا الحق يباع في مزاد يقام في مكان وزمان محدينين وللشُخص
 الضريبة العينية التي تقدر قيمتها الدولة علم الأرض أو تلك، وكان الملتزم يحتفظ بمردود الأرض تسديد ما يتعين عليه من نفقات وأجور.

وفي غضون القرن السادس عشر أخذت هذه الطريقة في

 أخرى. أخف إلى ذلك الأعباء المالية المترتبة على ورئى العملبات الحربية ومستلزماتها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن فرسان السباهية ظلوا حتى القرن السادس عشر عماد الجيش العثمانياني . و وكان
 الأسلحة النـارية جعل إنشاء جيش نظام المامي أمرأ لا مفر منـد وأصبحت فرق المشاة النظامية المجهزة بالعتاد والأسلحة النارية ضرورة حيوية ومكلفة في آن معاً.

تنبه العنمانيون إلى أمـمية الأسلحة النارية في مرحلة

مبكرة، وكان ذلك من العوامل التي أسهمت في الانتصارات
 أن عناية العثمانيين باستخدام الأسلحة النارية النارية وتحديدأ المدفعية كان له الفضل الأكبر في الانتصارات الكبرى التي حققوها في
 أن تفوق العثمانيبن في استخـدام الأسلـحة النارية تكتـيكيأ
 الصفويين) وتجدر الإشارة إلى أن استخلدام الأسلحة النارية
 مفهوم الفروسية كها كان معروفاً في العصور الوسطـي الان وما وما



 ذلك أن السلاطين في مرحلة معينة شرعوا باستخخدام توات مسلحة بالاسلحة النارية في الصراعات الـات الداخلية، وخاصن لقمع حركات التمرد التي كان يتوم بها الفرسان الإتطاعيون
 اليدوية النارية أخذ سلاح الفرسان ونظام التيمار الذي يدعمه

يتلاشبان شييناً فشيئاً.
وهناك عامل آخر إلى جانب الأسلحة النارية يمكن القول بأنه أسهم في نجاح العئمانيين، ألا ومو ضريبة الغلمان (ديو شيرمه

بالتركبة) التي تعود جذورها إلى فترة حكم السلاطين بايزيد الأول
 مطلع القرن السابع عسر. كان موظفو الدولة يطونون على القرى

 لتجنيدمم في خدمة السلطان بعد تدريبهم بعناية وتربيتهم تربية إسلامية تمهيدأ لاعتناقهم الإسلام. وكانت النخبة تنخرط في سلك الدولة لتشغل مناصب رفبعة إدارية وعسكرية فيما بعد. على حين كان الباقون يلتحقون بصفرف قوات الإنكشـارية التي ذاع صيتها كوحدات محاربة مؤلفة من فرق مشاة مدربة تدريبان بالأسلحة النارية. وكان لهذه الفرق اليد الطولى في في تحفي
 القوات الإنكشـارية لقرون عدة أفضل قون
 الادديو شيرهسا أو ضريبة الغلمان تد منحت أبناء الفلاحين الفري الفرص لارتقاء أعلى المناصب الإدارية والعسكرية في الإمبراطورية الارية، ومغن الدولة من استنمار الموارد البشرية في المناطق المارية المسيـية

التابعة لها.

بيد أن نمو الدولة وتعاظم شأنها في القرنين الرابع عشر والخامس عشر طرح مشكلة، وهي كيفية التعامل مع المسيحيبن الذين كانوا يتبؤون مناصب إدارية عسكرية ومدنية في أجهر الجّة الدولة التي أخذت تميل إلى التشدبد على الطابع الإسلامي

للدولة، وتد نجم عن ذلك تناقص عدد المسيحيين من أصحاب التيمارات وكذلك العاملين في مسح الأراضي الز الزراعية بالرغم من أن المسيحيين باتوا يشكلون نسبة لا يستهان بها من الـاني الشعوا الخاضعة للإمبراطورية العثمانية ولا سيما بعد توسع العثمانيين في البلقان . أضف إلى ذلك أن الدين الإسلامي لا يلا يجيز إلجبار
 العثمانية لم تكن معنية بالجانب الديني بقدر ما كا كانت معنية ببسط سلطانها بكافة الوسانل المتاحة، ومن جملتها نظام
الادديوشيرمها .

كما أن مذا النظام لا يختلف في جوهره عن الـور الممارسات التاريخية لكل من النصارى واليهود. فني أوروبا الغربية الونية وبعد أن الن


 كمصدر لتجارة الرقيق. أما بالنسبة للتجار اليهود فقا فقد كانوا

 المسلمة وتسخيرها لمصلحتهم.

نشوء اللولة وتطورها حتى سنة 1683
شههدت الدولة عدة تغييرات جذرية في توزيع السلطات في إدارة شؤون الدولة. ففي بداية الحقبة 1300 ـ 1453 كانت السلطة بير بيد

الأمراء وزعماء العشائر التركمانية وعلى رأسهم السلطان الذي
 أي بعد أن أخذ أعوان السـلطان بالإنا بالِانة إلى العنا ينادون بأن زمام الأمور يجب أن تكون أن أولأ وأخيراً بيد السلطان
 وعندما نقول اعبيدأه لا نعني عبيداً بالمفهوم الأمريكي لهنـا اللفظ. بمعنى أن هؤلاء القادة والزعمداء كانوا يتمتعون بالثرون الثروة والجاه ويورنون ممتلكاتهم ويتنقلون بكامل حريتهم شريطة الـون أن
 كان يحكم العامة ويحميهم من حـر حيث المبدأ المدأ. ومنذ أوائل القرن الرابع عشر بدأت الفكرة تترسخ بان الن السلطان خليان اليقاً بأن يتمتع بصلاحيات مطلقة من الناحية النظرية . وبعد عدة صرا
 السلطان محمد الفاتح الذي أحدث فتحه للقسطنطينية سنة 1453 دوياً مانلاً دفعه إلى القضاء أخيرأ على الكـنـير من الأمراء
 للسلطان في أغلب الحالات. وبذلك تم للسلطان محمان محد ممارسة الحكم المطلت وأصبح منبع السلطة منذ ذلك الحبان الحبن متمثلان في شـخص السلطان، وبقي السلاطين العـُمانيون يمارسون الحكم المطلق نظرياً حتى القرن التاسع عشر.

ويلاحظ أن سطوة السلطان كانت تقوى وتخبو تبعاً للظروف ولكنه بقي إلى حد بعيد يتمتع بسلطة فردية مطلقة لقرن من

الزمن بعد سقوط القسطنطينية. وقد بدأت في تلك الحقبة (1453 - 1550) تبرز شخخصية السلطان كرجل يسموا نوق الجميع، يقف
 فالسلطان سلبمان الكبير مـُلا كان يمضي وقـي سجلات الدولة أو في قيادة الجيوش شخانصياً في الحروب التي شنها، شأنه في ذلك شأن فيليب الثاني ملك إسبانيا آنذاك. ويبدو أن شعوراً بدأ يتملك العاملين في خدمة الـدئ الدولة




 محمد وسليمان في توطيد دعانم المجتمع العئماني في إطار نظام تضاني وضريبي موحد. وفي رأينا أن هذا الإنجاز الضيخم من العوامل التي جعلت الإمبراطورية العثمانية تعمُر طريلا". لكن زمام السلطة بدأ يفلت شيناً فشييناً من يد السلطان وأصبح أفراد العائلة المالكة من آل عثمان يسيطرون على مقال ماليد
 وهنا تجلدر الإشارة إلى أن نفوذ الطبقة العسكرية وعلى رأسها

 وكان السلاطين حتى ذلك الحين يقودون الجيوش بأنفسهم. لكن

توقف الفتوحات أدى إلى انحسار نفوذ الطبقة العسكرية المتمثلة بشـخص السلطان، وبالتالي أصبحت البلاد بحاجة إلى من الى الـيرير شُؤونها الداخلية. ومن الملاحظ أن الفترة المـمتدة من أواخر الـير


 الدولة، هذا على الصعيد السياسب وليس العسكريا


 بإصلاح النظام المالي إثر التضخم النقدي الذي أصاب النـي الدولة




 ذكرها تتحكـم باسم السلطان بإدارة الدولة بالتعاون مـع أفراد الأسرة المالكة وأعيان اسطنبول. صفوة القول ألحا الن القرار السياسي
 السلطان، لكن اسطنبول العاصمة بقيت مقر الحكومة المركزية ومنع السلطة.

أدت التحولات الكبيرة التي طرأت على الجهاز الإداري

للدولة إلى تراجع دور السلاطين في تصريف شؤون الدولة، بحيث صاروا يتمتعون بسلطة معنوية باعتبار الـورا
 تولى الوزارة عدد من الرجال من أسرة ألمرة كوبريللي Kôprülū الذين

 الفعلية بيد كبار الوزراه والباشوات بعدل بعد أن ضعف نفوذ الطبقة
 السلطان الحكم لا بل تنوب عنه أحباناً.

وتجلدر الإشارة إلى أن كبار الوزراء والباشوات كانـوا قد

 هـذا الحق (التزام) يسري لمدة مـحدودة، ناميك عن أرانـي الاضي
 مشروعة. فقد كان بعضهم يعمد إلى أنساليب ملتوية في الاستيا الاستفادة

 بُنفق ريعها على المحتاجين، لكن واهب الو الوتف كان يستمر فيا الستغنلال الوتف بالتـواطؤ مـع رجال الـدين. والواتع أن دور

 لـم يعد إنشاء دور الأوقاف حكرأ على السلطان بل تعداه إلى

الوزراء والباشوات. وكان هذا من العوامل التي أضعفت شوكة السلاطين. إذ أن الثروات وموارد الرزق والامنيان الانيازات التي كانت
 الدين نفوذاً اقتصـادياً وسياسياً ظهرت أثاره ني أواخر الترن


بعض المراجع المفيدة
Entries marked with a designate recommended readings for new students of the subject.

- Abou-El-Haj, Rifaat. The 1703 rebellion and the structure of Ottoman politics (llstanbul, 1984).
- The origins of the modern state (Albany, 1989).

Barnes, John Robert. An introduction to religious foundations in the Ottoman Empire (Leiden, 1986).

Blair, Sheila S. and Jonathan M, Bloom. The art and architecture of Islam, 1250-1800 (New Haven, corrected edh, 1995).

Brummet, Palmira, Ottoman seapower and levantine diplomacy in the age of discovaery (Albany, 1994).

- Busbecq, O. G. de. The Turkish letters of Ogier Chiselin de Busbecq: Imperial Ambassador at Constantinople (Oxford, 1968).

Faroqhi, Suraiya. Towns and townsmen in Ottoman Anatolia: Trade, crafts and flood production in an urban setting (Cambridge, 1984).

Men of modest substance. House owners and house property in seventeenth - centurf Ankara and Kayseri (Cambridge, 1987).

- "Crisis and change, 1590-1699p, in Hall Inalcik with Donald Quataert, eds., An economic and social history of the ottoman Empire, 1300-1914 (Cambridge, 1994), 411. 636.

Fleischer, Cornell. Bureaucrat and intellectual in the Ottoman Empire: The historian Mustaga Ali (Princeton, 1986).

Goodwin, Godfrey. A history of Ottoman architecture (London, 1971).
Hess, Andrew. The forgotten frontier: A history of the sixteenth century Ibero-African frontier (Chicago, 1978).

Hourani, Albert. A history of the Arab peoples (Cambridge, MA, 1991).
Howard, Douglas. Ottoman historiography and the literature of 'decline' of the sixteenth and seventeenth centuriess, journal of Asian History, 22, 1 (1988), 52-77.

Inalcik, Halil. sthe Ottoman state: economy and society, 1300-1600, in Halil Inalcik with Donald Quataert, eds., An economic and social history of the Otoman Empire, 13001914 (Cambridge, 1994), 9 - 409.

Inlcik, Halil and Rhoads Murphey, eds. The hislory of Mehnet the Conqueror IChicago and Minneapolis, 1978).

- Kafadar, Cemal. Between two worlds: The construction of the Ottoman state Berkeley, 1995).

Karamustafa, Ahmey. Cod's unruly friends: dervish groups in the Islamic later middie period, 1200-1550 (Salt Lake City, 1994).

- Keddie, Nikki, ed. Women and gender in middle Eastem history (New Haven, 1991).

Köprülü, M. Fuad. The origins of the Ottoman Empire, trans. and ed. by Cary Leiser (Albany, 1992).

Laiou - Thomadakis, A. E. Peasant society in the late Byzantine Empire (Princeton, 1977.

Lindner, Rudi Paul. Nomads and Ottoman in medieval Anatolia (Bloomington, 1983).
Lowry, Heath. The nature of the early Ortoman states (manuscript in preparation).

- Mansel, Philip. Constantinople: City of the worlds desire, 1453-1924 (New York, 1995).
- McNeill, William. Europe's steppe Inontier 1500-1800 (Chicago and London, 1964).
- Mihailovic, Konstantin. Memoirs of a /anissary (Ann Arbor, 1975).
- Necipoglu, Culru. Architecture, ceremonial and power: The Topkapi palace in the fiiteenth and sixteenth centuries (Cambridge, MA, 1991).
- Peirce, Leslie. The imperial harem. Women and sovereignty in the Ottoman Empire (Oxford, 1993).

Tietze, Andreas. Mustala Ali's counsel for sultans of 1581, 2 vols. (Vienna, 1979-1982).
Treadgold, Warren T. The history of the Byzantine state and society (Stanford, 1997).

- Turker, Judith. Gender and Islamic history (Washington, DC, reprint of 1993 edition).

Vryonis, Speros, Jr. The decline of medieval Hellenism in Asia Minor and the process of islamization from the eleventh through the fifeenth century (Berkeley, 1971).

Wittek, Paul. The rise of the Ottoman Empire (London, 1938).

- Ziffi, Madeline. Women in the Ottoman Empire. Middle Eastem women in the early modern era (Leiden, 1997).


## الإمبراطورية العثمانية من 1683 حتى 1798

## متدم2

حـفـلـت الـحـقبـة الـمـمـتـدة مـن 1300 حتـى 1683 بـعـدد مـن الانتصارات على الصعيدين العسكري والسياسي، في حين شهد القرن الثامن عشُ عددأ من الهزائم التي أدت إلى تقلص رتعن الإمبراطورية، في الوقت الذي كانـت البنية السياسية للدون الـية تتطور باطراد. لكن السلطة المركزية لم تعد بيد السلطلان أو أو كبير وزراته (الـعـدر الأعظـم) بـل أصـبحـت قانـمـة عـلى الـتـراضـي

 حصلت أيضأ تحولات هامة منها: نمو الدركة التجارية وتبادل السلع، ومن الـمرجع أن الطلب على السلع الاستهلاكيبة تد ارتفع أيضاً بطبيعة الحال. تصارى القول أن الاقتصاد العالمي أخذ تدريـجياً يلعب دورآ هاماً في الحياة اليومية لرعايا الدولة الـة

## تراجع حدود الإمبراطوربة <br> والحروب التي واكببتها، 1683 - 1798

في هذه الحقبة التاريخبة بدأ نجم الإمبراطورية العثمانية بالأفول، ولعله من المفيد أن نمهد لما حدث باببداء بعض المملاحظات العامة.

بداية، ليس من السهل الكشف عن الأسباب التي أدت إلى
تقهقر الدولة العثمانية، وليس من السهل أيضـاً شرح الأسباب الكامنـة وراء الانتصارات التي الحرزها العثمانيون في القرون الأولى.

مـن الـواضـح أن مـيزان الـترى أخـذ يـمـيل لصـالح الـدول الأوروبية خلال القرن اللـادس عشر بفضل التفون التكن التكنولوجي والعسكري المتزايد لهذه الدول والثروات الثـرات التي جنتها من تجارنها
 العلوم العسكرية في أوروبا وخاصة إنشاء التحصينا

 المحصنة تحصيناً جيدأ. ومهها يكن من أمر فإن تحري الأسباب
 الأوروبية، يبقى موضوعاً أكثر تعقيداً من ذلك. وسنعالج مذا الجانب في الفصول القادمة.

ثانياً: أخذت الملكيات المطلقة إبان القرن الثامن عشر تنحو

نـحو جـعل السلطة أكتُر مركزية مـن ذي قَبل، والحـق أن العئمانيين كانوا أيضاً ينحون هنا المـا المنحى ولكن القدر. على حين كان في تلك الفترة دول لم تحظى بنى بنظام حكـي مركزي، فالدولة الصفرية في إيران أصابها الوهن بـعـد فتر فترة فئ تصيرة ومن نم انهارت لتستعيد توتها وتماسكرئها من جلديد القرن العشرين. وكذلك دولة المغول التي ازدهرت في الهند إلى أن وتعت هي وما تبقى من الهند تحت سيطرة بريطانيا وفرنسا. نالثاً: تجدر الإشارة إلى الهزاتم التي تعرض لها العنمانيون
 لولا النزأعات التي كانت قائمة بين القوى الأوروبية. والواقع أن

 الأوروبيون يتنافسون فيما بينهـم للحصول على امتيازات من
 تمليها مصالحهـم. وعلى الرغم من الوضع المتردي للدولة
 الانتصارات منا وهناك على الصعيدين العسكري والسياسي ولا سيما في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.

والحق أن الهزانم التي مُني بها العئمانيون بدأت نتوالى منذ إخفاتهم المريع في اقتحام ثيينا سنة 1688 وحتى غزو نائيليون لمصر سنة 1798 (الخريطة 3). ومن الأحداث الخطيرة التي تلت كارثة 1683 الهزيمة الشنعاء التي منيت بها القوات العثمانبة في


نيـش (بـلغراد)، ومن تـم انـدحـارهـم في معـركة سـلانـــمـن
 كوبريللي. ومن ناحية أخرى دخلت الدولة العنيانية في عدة حروب مـع دوسيا بدءأ من سنة 1677. فني سني سنة 1689 ماجم الروس شبه جزيرة القرم وونقوا أخبرأ إلى الاستيلاء على مينى ميناء
 أخرى قاسية، إذ استطاع أوجـين أمبر سـاثوا أن الْ يبيـد جيش السلطان عند زنطه Zenta. وأخيراً أَبِل السلطان وسانِ وساطة بريطانبا ومولندة والتي نجم عنها معاهدة كارلوفيج التي تخلى بـلي بموجبها
 طمشوار وعن القسم الأكبر من سلوڤينيا (إسلاوونيا) وكرواتيا ونيا،

 روسيا فقد واصلت الحرب حتين سنـ 1700 لانتزاع آزوف التي كان العنمانيون تد استردوما تبل أن يتخلوا عنها أخيراً سنة .1736

وفي سنة 1718 اضطر العنمانيون بموجب معاهلمة بازاروويج إلى التنازل عن بلغراد ونصف صربيا بالإضانة إلى واليشيا. ولم تكن الجيوش العثمانية بأوفر حظأ على الجبهة الشـرقية حـئ خاضـت غـمـار عـدة حـروب بـــن سـنتـي 1723 و1736 كـانـتـ حصيلتها انسحاب العثمانيين من أذربيجان وأقاليم أخرى متاخمة للحدود الإيرانية ـ العثمانية. وبعد مئتي سنة من الحروب بين

العثمانيـين وخصومهم في إيران كانت النتيجة فوضى سياسية عمت الدولة الفارسية.

والحت أن بنود معاهدة كوجك قينارجه التي وُقعت بين روسيا واللدولة العثمانية تمثل بوضوح فداحن الخسائر التي مُني بها العثمانيون في حروبهم المتواصلة مع روسيا ما بين 1768 و1774 التي كان من جملة نتانتجها تدمير الأسطول العثماني في خليج جشمن في بحر إيجه، من قبل الاسطول الروسي الذي أبحر من البلطيت وعبر إلى البحر المتوسط عن طريت مضيت جبل طـي الرت. كـا أن التعويضات التي ترتب على الدولة العثمانية دفعها كانت بالرغم من فداحتها أقل خطورة من بقية الشُروط التي نصت علي التيا اللمـعاهـةة . إذ أن المعامدة أدت إلى تطع العلاقة الحميميمة التي كانت تربط السلطان العثهاني بخان القرم. والمعروف أن خانات القرم خلال القرن الثامن عشر كانوا يمثلون قوة عسكرية داعمة
 عسكرية، بعد أن كانوا توام الجيش وعماده .
ومن النتانج الأخرى السينة التي أسفرت عنها المعامدة كان نقدان الدولة العئمانية لسيطرتها على البحر الأسود والتّالنازل

 روسيا على حق تشييد كنيسة أرنوذكسية في اسطنبول الها والتين لحماية جميع المسيحيين الأرثوذكس القاطنين فين في اسطني والواقع أن روسيا اتخذت من مذا الحق فيما بعد ذريعة لتنصب

نفسها حامية لجميع رعايا الدولة العثمانية التابعين للكنيسة الأرثوذكسية. وفي المقابل اعترفت روسيا بمرجعية السلطان كخليفة على جميع مسلمي القرم. فالسلاطين الذين جاءي بعد أصزوا على شرعيتهم كخلفاء لهم سلطة روحية على جمميع مسلمي العالم وسعوا لترويج هذه الفكرة، وخاصة السلطان الطان عبد
 تداعيات خطيرة على الدولة العثمانية على الصعيدين المـيلي والدولي. تلى ذلك معاهدة جاسي (ياش) التي وضعت حـي حدأ للحرب التي دارت رحاها بين الروس والعثمانيين من جديد بين سنتي 1787 و1792 وقضت هذه المعاهد وبتنازل السلطان لروسيا عن شبه جزيرة القرم نهايثاً .

وفي سنة 1798 قاد نابليون بونابرت حملة عسكرية لاجتياح
 كان ينوي الوصول إلى الهند لمنع بريطانيا من التواصل مع أثمن
 العثمانية وإنشاء إمبراطورية فرنسية على أنقاضها؟ وأياً كان الأمر فقد أدت حملة نابليون على مصر إلى أن يفقد العثمـانـيون سيطرتهم على هذا البلد الغني والهام، ومن ثم تم تفرد محمد علي
 سوى سلطة شكلية. وقد كاد محمد علي باشا (توفي سنة 1848) أن يوجه ضربة تاضية للدولة العثمانية خلال فترة حكلي يكن من أمر فقد حانظ خلفاء محمد علي على علاقات ونيقة

مع الباب العالي. لكن مصر أحبحت كياناً مستفلا عملياً ابيان القرن التاسع عشّر ولم تعد مواردها تحت الحت تصرف اسطنبول باسثناء الجزية السنوية التي كانت تُدفع للخزينة العثمانية.

 الدولة العنمانية في الحقبة التي نتحدث عنـا عـنا لـم يكـن أمرا واضـحـأ لاولـــك الـذيـن عـاصـروا تـلـك الأهـدات وذلـك لان
 النصف الأول من القرن الثامن عشر. نعلى سبيل المئال استعادوا

 العثمانيين حتى أوايل القرن التاسع عشر. وكمثال آلخر ، تمكن الجيش العثماني سنة 1711 من تطويق قوات القيصر بطر بر الأكبر على مقربة من نهر بروت على حدود مولداثيانيا، وأجبروه


 حصن شبه جزيرة الموره بعد حرب مع البندينية دامت من 1714 وحتى 1718. وتد بقيت المورة بحوزة العثمانيين لأكثر من مثنة سنة بعد ذلك، إلى أن نالت اليونان استقلالها بالهـا بعد الحرب
 الانتصارات الأخرى سنة 1737 على كل من النمساويين والروس

 لآل هابسبورغ في معاهدة بازاروفيج • وفي السني !إلى انتزاع أزوف من الروس وترتب على ذلك أن سحب الروس
 انسحبوا أيضاً من واليشيا. وحتى بعد الكوارث التي سبقت توقيع
 فقدوه في القوقاز (القزق)، وفي سنة 1792 وافقت إمبراطورة روسيا كاترين على التحلي عن بعض الموانئ القريبة من مصب نهر الدانوب.

## سياسة اللولة الالتصادبة

لا يزال التطور الاقتصـادي الـذي شـهـدتـه الـدولـة الـعـــمـانـيـة
 المؤرخين. ويقول البعض أن الحكومات الأوروبية آنذاك، أي
 الاستيراد والتصدير بما فيه التجارة الداخلية. مما مخنـهم من
 حين أن العئمانيين لم يتبعوا سياسة مماثلة ولذلك أخذا الخت الدولة تفقد حيويتها وتوتها، مذا ما يزعمه بعض الباحتون.

من الـمؤكد أن الدولة العثمانية بقيت لقرون عدة تـجيز لنفسها حق التصرف بموارد البلاد الاقتصادية حسب احتياجاتها.

وكثيرأ ما كانت تتدخل في محاصيل المدن والأرياف لتأمين احتياجات القصر وسكان العاصمة من المواد الغذائية والسلع
 والجيش. وقد أدى هذا التدخل إلى عواقب وخيمة. وذلك وان لأن الدولة كانت تفرض أثمان السلع والمواد التي تشتريها، وغا وغالبا كانت تلك الأسعار أدنى من سعر السوف. اضيف إلى ذلى الك الك أن الدولة كانت في كثير من الحالات تشتري مادة معينة بكميات كبيرة مسببة نقصاً حاداً في المؤن. وكانت تعان تعمد أحيانا إلى الاستيلاء على المحاصيل الزراعية والمنتجات لمناطنت بأكملها لتموين الجيش والقصور السلطانية. فعلى جبهة البلقان في أواخر
 الـجـش من الـن والكعك فكانت تأتي من مصر وقبرص. والواقع أن الدولة كانت تبذل جهوداً كبيرة لتأمين احتياجات سكان السان السطنبول من المواد
 تحمد عقباها. ولهذا وضعت الدولة الكتئ الكير من الأنظمة حول تامين احتياجات سكان العاصمة من القمح والمواشي.
 السياسات من جانب الدولة مي التي أضرت بعمانيلية التنمية الاقتصادية وأدت إلى أزمة اقتصادية أواخر القرن الثامن عشر الـر
 يعود إلى إمـمال الدولة فرض تـوود على التـجارة في سبيل

المصلحة العلِيا للدولة. والواقع أن كلا الطرفين ينسى أن الدولة لم تكن تمسك بزمام الأمور على النحو الذي يتصورنه. إذ من المحتمل أن تكون عوامل خارجية تتصل بالاتتصاد العالمي أثرت أكثر من سياسة الدولة في مذا الشأن . لذلك نرى أنـي أنه من المفيد أن نبحث عن عن عوامل أخرى نستطيع في ضونـئها فهـم التطورات التي طرأت بشيء من الثمة أن أن الدولة العثمانية
 أخذت توى السوق (حسب تعبير الاقتصاديين) تلعب دورأ أكبر من ذي قبل.

## الحياة السياسيג לي فمة السلطة

كان السلاطـين خلال القرن الثامن عشُر يتمتعون في أغلب


 بعض النساء من الطبقة الحاكمة يتمتعن بنفوذ كبير. إذ أن الأسرة المالكة استمرت في تزويج بناتها من كبار رجال الدولة كوسيلة للمحانظة على ولاء مؤلاء ودعمهمّ، لا سيما فيا في الفترة التي أخذ نفوذ القصر يضعف. فني سنة 1656 تنازل السلطان ملطان محمد الرابع عن سلطاته التنفيذية للصدر الأعظم محمد كوبريللي، وأصبحت الإدارة السياسية منذ ذلك الحين إن لم يكن قبله بيد الوزراء والباشوات. كما أخذ نفوذ الطبقة العسكرية بالتلاشي نظرآ لتوتف الفتوحات وبالتالي أصبح المطلوب الاستفادة

القصوى من الموارد المتاحة. لذلك كان من الطبيعي أن يصبح تعيين موظفي الدولة بيد الوزراء والباشوات وحاثيا يشكلون طبقة اجتماعية تلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية
 ونشاطها التجاري المتزايد، بالإضافة إلى تسلطها على الـى دور
 أصبحت في نهاية القرن السابع عشر تتحكم عموماً بسياسة الدولة الخارجية والداخلية.

وقد حاول السلطان مصطغى الثناني أن يستعيد السلطة الفردية التي كان يتمتع بها أسلافه، لكنه لم يفلح في مسعاه ولا سيما عندما حاول إعادة إحياء النظام الإقطاعي وحقان وحقوق الوراثة التي كان الفرسـان الإتطاعيون يتمتعون بهانـا وقد أدت هـا هـه المحاولة الفاشلة إلى ما عُرف في التاريخ العئماني بـ الاحادثة
 الديوان في اسطنبول لشرح موقفه. والحق أن هذه الأحداث كان إيذاناً بتعاظم نفوذ الصدر الأعظم والباشُوات في إدارة شُؤون الدولة.

لقد حاول السلاطين التعويض عن فقدانهم لمركزهم القيادي
 على وجودهم كرمز للسلطة. فني أوائل القرن الثامن عشر شـرع
 إلى مكة والمدينة وذلك لتدعيم سلطة البلاط وشرعيته. ففي

الفترة 1718-1730 اتبع السلاطين شتى الوسائل للمحافظة على نفوذهم وشرعيتهم. فالسلطان أحمد الثالث عمد إلى إنفاق المال الوفير والانصراف إلى حياة البذخ وتشييد القصور، وقد واند حذا
 فاطمة ابنة السلطان. والحق أن إبـال السلطان وكبير وزراثه على حياة البذخ في تلك الفترة كان يرمي إلى استفطاب كبار رجال والي
 ملك فرنسا لويس الرابع عشر الذي عرف بتـبذيره وإنفاقه على
 لويس هذا أجبر عدداً من النبلاء على الإقامة الدائمة في تمر ثرساي. وقد اتبع السلطان والصدر الأعظم تقلبداً مشـابهان لاستمالة كبار رجال الدولة والمحانظة علـد وشرعيته. ومنا تجدر الإشارة إلى قوانين الملابس التي حديدت
 الاجتماعية أو الرسمية وكذلك دينه أو مهنته. فعلى سبيل الميلى المثال كان على المسلمين أن يرتدوا ملابس من ألوان ألمان وأتمشّة معينة لا لا يحق للنصارى أو اليهود ارتدازها . كاني تطبيق قوانين كهذه، التأكيد على دورهم كقيتمين على المجتمع بعد أن تلاشت سلطتهم العسكرية والإدارية.

الصراعات اللاخلبة بين ارهكان السلطة والشعب
لعبت طبقة الإنكشارية التي باتت تشكل طبقة عسكرية دوراً في الصراعات الداخلية التي نشبت بين النخبة الحاكمة من جهة

وبين أفراد هذه النخبة وعامة الشعب من جهة ثانية. كانت
 كحاميات متمركزة في المدن. لكن قيمتهم العسكرية تضاءيلت ولم تعد كسابق عهدها إلى حد أن الدو الدولة أخذي فأكثر على توات من القرم ومناطق أخرى. وبحلول سنة 1700
 أن هذه القوة أصبحت عديمة الانضباط ودبت فيها روح الانكار التمرد. والحق أن تطاول الإنكشارية على سلطة الدولة الممئلة بالسلطان بدأ يظهر خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر عندما انتهكوا حرمة جثمان السلطان سليمان الكبير ولم يدعوا ابنـي


 العسكرية إلى حد أنهم باتوا يتحدون إرادة السلطان، لاسيما السيما بعد أن ساءت أوضاعهـم المعيشية نتيجة لتأخر الدولة في دلـي مرتباتهم التي لم تعد تكفي لسد حاجماتهم في ظل التضمخم المالي الحاد الذي عمّ البلاد في ذلك الحين الحين الـي وبما أن حاميات المدن كانت في معظمها من العساكر الإنكشارية فقد أدى ذلك تدريـجياً إلى نشوء علاقات تـجار
 اسطنبول وعدد من الهدن الهامة مثل بلغراد وصورفيا والقاهرة ودمشق. وعلى ذلك اضطر كثير منهم إلى مزاولة المهن الحرة

وبعض الصناعات اليدوية. وبنهاية القرن السابع عشر أصبح
 انتمائهم ولو شكلياً إلى شريحة الجتماعية لها المتيازازاتها أن زعماءهـم (الأغوات) بقوا حتى ذلك الوتـ الـت يتبوؤن مناصب رفيعة في مـجالس الدولة. والـجدير بالمـلاحظة أن المكانـة
 سمحت الدولة لأفراد الألوية الإنكشارية بالزواج والعيش الانـو خارج


 الوزراء، بحيث أصبحوا العنصر المهيمن في النزاعات الون الداخلين


 العصر الذي أصبحت فيه الجماهير في الكثير من المدن العنمانيانية تعبرعن نقمتها من خلال إنتفاضات شعبية أو تظامرات الحور بدعم وتحريض الإنكشارية.

## الحباة السياسيد في الآلالهم

فيما كان زمام الحكم يفلت من أيدي السلاطين ليستفر في أيدي

 للدولة ضعيفة في حين قويت شوكة الأعيان والبانـوات في

مختلف أقالـمم الإمبراطورية. فعلى سببل المثال سيطرت أكلى أسرة قره عثمان أوغلو وشابان أوغلو وجانكيلي علي باشيا واشا أوغلو على

 بيروس اليونانية، كما سيطر عثمان باشوان أوغلو على المنينطفة

 بغداد خلال القرن الثامن عشر بأكمله كما حكمت ألار أسرة الجليلي
 الحكام الأقوياء مثل محمد علي بك الذي كان في واتع الحال من المماليك.

يمكن تقسيم الأعيان أو السادة في الأقاليم إلى ثلاث فئات.



 الأقاليم لفترة محدودة . ومنا تجدا تجدر الإشارة إلى أن التعيبينات كانت لفترات تصيرة نسبياً في القرنين السادس والسابع عشّر ولانر ولفترات أطول في القرن الثامن عشر . وذلك لأن ولاة الأقاليم (الإيالات) وكبار الموظفين المنتدندبين أصبحـوا يغارون على مناصبهم ويسعون بشتى الطرق للبقاء في مراكزهم. أما الفنة الثانية فتنتمي إلى طبقة الزعماء والإتطاعيين

المـحليين التي كانت تتمتع بالـططوة والنفوذ قبل مـجيء العثمانيين. ومما لا شك فيه أن بعض السلاطين سمـحوا لهذه الطبقة بالاحتفاظ بامتيازاتها، كما حصل في البوسنة حين الوا حيث بقي عدد كبير من الأسر الإقطاعية محانظاً على مركزه والـي المتيازاته
 يستحقه، وفي رأينا أيضاً أن هذه الأسر لعبت دورأ لا يستهان به في العهد العئماني.

أما الفئة الثالثة نهي الطبقة المتحلدرة من المماليك الذين يعود تاريخهم إلى العصور الإسلامية الوسطى. وقد حكـم المماليك مصر لبضعة قرون كانوا خلاللها يستوردون آلاف الأرقاء إلى أن تضى العثمانيون على دولتهم بين سنتي 1516 ـ 1517، والواقع أن بيع وشراء الأرقاء من قبل الولاة أو القادة


 المملوك يدين بالطاعة والولاء لسيده حتى بعد إعتاقه، ولكنه !!لى جانب ذلك كان يتمتع بسطوة ونفوذ تبعاً لقدرته وموامبه. ومن أبرز الأمثلة على ذلك أحمد باشا وان الجزار الذي حكي حكم
 في السابق مملوكاً يعمل في خدمة على بك الكـ الكبير حاكم

> مصر.

أما في الـجزء الأوروبي من الإمبراطورية وبالتـحديد في

مولداثيا وواليشيا (رومانيا الحديثة) نقد بقي الحكام والأمراء
 1713 عندما أتصوا عن مراكزمه لتواطئهم مع بطرس الأكبر قيصر روسيا، وعين الباب العالي مكانهـم عدداً من الأعيان وأنرياء الجالية اليونانية الأرثوذكسية المقيمة في اسطنبول الياليون اليونانية. والحت يُقال أن مؤلاء الحكام الجدد كانوا طغاة مستبدين تحكموا برقاب الفلاحين وكان حكمهم أشد قسوة من غيرهم.

ويمكن القول بوجه عام أن أعيان البلاد والزعماء المحليين ظلوا يتمتعون بنغوذهم بعد أن فتع العئمانيون تلك البيلاد بفضل صلاتهم الوثيعة برجال الدين والعلماء والتجار وكبار الملاكين المان والواقع أن الأسر التي تحدرت من الفنتين الأوليين عمدت إلى وارين توطيد نفوذها عن طريق الزواج والمصاهرة مـع مئيلاتها من الاتي
 عالية ونفوذ، ويمتلكن العقارات والضياع ويشرفن على إدارة الأوقاف التي وهبنها لأغراض دينية أو خيرية، وتد أدى الـى ذلك إلى تعاظم نفوذ هذه الأسر في الإدارة المححلية ولدى السلطة العثمانية المركزية.

والجدير بالملاحظة أن الزعماء المحليين، ظلوا بوجه عام يدينون بالولاء للسلطان والباب العالي، ويؤدون الضرانيانب المستحقة (الخراج) بالإضافة إلى إمداد الجيش بالمقاتلين في الحروب الخارجية. ولا شك أنه كانت هناك علاقة تقوم على المنفعة المتبادلة بين الباب العالي وأعيان الأتاليم التابعة

للإمبراطورية العثمانية. وسبق أن أشرنا إلى أن الدولة إبان القرن
 احتياجاتها من الجنود. وعلى ذلك، كان من الطبيعي أن يقوم
 المستمدة من الحكومة الــركزية وللمـحافظة على المنانع الاقتصادية التي كانوا يجنونها، كما سنبينه.
في سنة 1695 أخذت الدولة برئرية بياية الضرائب عن الأراضي الزراعية بطريقة غير مباشرة تقوم على بيع بالمزاد
 وبحلول سنة 1703 أصبح هذه النظام في تحصيل الضار الضرائب في كل من بلاد البلقان والأناضول والأقطار العربية. وتد وند مكنـي

 لتحقيق مكاسب مالية. وعلى ذلك كان من الطبيعي الن أن يعمد الزعماء المححليون إلى إرضاء كبار رجال الدالي
 الزراعية. ليس غريباً إذن أن يذعن الزعماء المحا المحليون لـيطالب الباب العالي ويقدمون الدعم العسكري في أوقات الحروب ألو عند الطلب.

بقي مذا الطابع من التعاون المبني على المصلحة المتبادلة بين السلطة المركزية والزعماء المحليين خلال المال الفترة 1700 ـ 1768. بيد أن الـرورب الروسية ـ العثمانية التي نشبت في

الفترتين 1768 ـ 1774 و1787 ـ 1792 وما أحدئته من استنزاف للموارد الاقتصادية والبشرية، أدت إلى تزايد اعتماد الـدا الدولة الدين على




 المحليين وأحياناً ضد الروس. ويلاحظ أن أحمد باشا الجزار اريار ، وعلي باشا الجنيني اتبعا سياسة خارجية شبه مستقلة. وهناك من من المؤرخين من يرى أن مذا السلوك كان يعكس محاولات مبطّنة للانفصال عن الدولة العثمانية . لكن هذا التفسير للوقائع مشكوك فيه من وجهة نظرنا للاعتبارات التالية:

في سنة 1808 زحف مصطفى باشا البيرقدار قاصدأ اسطنبول على رأس جيش عثماني قادماً من المناطق البلغارية المحاذية لنهر الدانوب. وذلك لانفاد السلطان من الإنكشـارية الذين باتوا



 السلطان والعمل بتوجيهاته. إن هذه الحادثة تدل على الـى التـي التطور
 إرادة الزعماء والأعيان. ومن ناحية أخرى فإن مجرد تعهد هذه

الاطراف بالتقيد بأوامر السلطان يدل على أن الإدارة العثمانية
 السياسية حتى في أوقات ضعفها لم تلغ العلاقة القائمة على المنفعة المتبادلة بين أعمدة الحكا والـم

 كان الزعماء المححليون والولاة يقدمونه للباب العالي اليالي اليا وفي المقابل كان الباشواتا والزعماء المحليون في الأقاليم يلجان الـيأون
 التحكم بموارد الدولة في مذا الإقليم أو ذاك.

## الحرهات اللينيه الإصلاحية في ظل

الضعف السياسي والعسكري
اتخذت الحركة الومابية التي قامت في الجزيرة العربية موقفاً

 شك أن ظهور الدعوة السلفية لم بأت من فراغ بل كان بان يعكس أوضاع المسلمين المتردية في كل مكان . فالدوران الدول الإسـلامية والمسلمون عموماً، في شمال أفريقيا والإمبراطورية العثمانية وليران والهند، كانوا عاجزين عن الوقوف في وجه التوسع الأوروبي.

منذ القرن الثامن عشر، وما بعده، ثمة رأيان حول تفسير

ظامرة العجز وكيفية معالجته: الرأي الأول يرى أن ضعف
 التكنولوجيا .وعلى ذلك وجد العئمانيون أن الحل الحكير يكمن في
 لأغراضهم كما فعل السلاطين في بداية التوسع العثماني. ولكن

 العسكريين الأجانب إلى العاصمة اسطنبول الما ورئ ومن هؤلاء على سبيل المئال البارون دو توت الذي كلف بإنشاء فرقة مدفعية حديثة. وند بقي في خدمة الجيش العثماني من سنة 1755 حتى سنة 1776. في حين سععى قاند الأسطول العثماني (أمير البحر) غازي حسن باشا لإعادة بناء الأسطول وتحديثه إلى أقصى حد.

أما الرأي الآخر، ومو الذي تبتته جماعات إسلامية، فيرى
 بالدرجة الأولى، وأنه لا سبيل للتْدندم إلا بالتمسكك بالقيم الإسلامية الحقة. وقد نشأت عدة حركات إصلاحية منها الفرقة الصوفية النيجانية في شـمال إفريقيا، والحركة الصرية السلفية في الجزيرة العربية، والحركة الفكرية التي تزعمها الفقيه الميه المسلم
 الـحركات الثـلات طرحت لمشكلة ضعف وتخلّف الدول والشعوب الإسلامية في العالم.

والحركة السلفية ومي التي تهمنا في مذا البحث كانت تهلف إلى إعادة إحياء المجتمع على أسس إسلامية وتنقية الدين الإسلاممي ممـا علق به من بـع وتقاليد تتنافى مع تعاليم الإسلام والسسنة. وعلى ذلك تام الداعية والإمام محمد ابن عـن عبد الوماب وأتباعه بتوعية المسلمـين في الـجزيرة الـيرة العربية إلى ضرورة العودة إلى مبادى الإملام المتمثلة في المذهب الحنـبلي
 أن المسلمين تد انحرفوا عن دينهم وتعاليم القرآن الذي أنزله الله على النبي الكريم.

والواتع أن مئل هذه الدعوة حملت في طباتها أخطارأ جسيمة بالنسبة للعثمانيين الذين كانوا تد فقدورا سيطرتهم منذ





 سلوك المسلمين وانتشار البدع التي لا يجيزها الإسلام والشـرع، وأن من واجب المسلمين تطهير الأماكن المقدسة من الفساد والمفسدين . وتمهيداً لذلك عقد ابن عبد الوهاب تحالفـن الفاً مع محمد بن سعود الذي تبنى الحركة السلفية، ووفقوا سنة 1803 إلى الاستيلاء على مكة والمدينة. وتد قُيض لأسرة آل سعود

بعد قرن من الزمن أن تؤسس المملكة العربية السعودية. كان
 الحكم العثماني ويسعون لإقامة دولة إسلامية.
بيد أن مذا التحدي الصريح للشرعية العنمانية لم يخف
 يدعو للإهـلاح الديني، كان الباب العالي يحرم



 أواخر القرن التاسع عشر نبه العثمانيبن إلى ضروروة أن تبقى
 توحيد المسلمين تحت الراية العثمانية دون منازع.

## بعض المراجع المفيدة

Entries marked with a designate recommended readings for new students of the subject.

- Abou-El-Haj, Rifaat. The 1703 rebellion and the structure of Otioman politics (Istanbul, 1984).

Aksan, Virginia. An Ottoman statesman in war and peace (leiden, 1995).
Artan, Tulay. Architecture as a theatre of life: profile of the eighteenth-century Bosphorus. Unpublished Ph. D. dissertation, Massachustts Institute of Technology, 1989.

Cuno, Kenneth. The Pasha's peasants: Land, society and economy in lower Egypt 1740 - 1858 (Cambridge, 1992).

Duman, Yükse, Notables, textiles and copper in Ottoman Tokat, 1750-1840. Unpublished Ph. D. dissertation, Binghamton University, 1988.

Hathaway, Jane. The politics of households in Ottoman Egypt: The rise of the Qazdaglis (Cambridge, 1997).

- Hourani, Albert. Ottoman reform and the politics of the notables, in W. Poik and
R. Chambers, eds., The beginnings of modernization in the Middle East: The nineteenth century (Chicago, 1968), 41-68.

Ivanova, Svetlana. ©The divorce between Zubaida Hatun and Esseid Osman Aga: Women in the eighteenth - century Shari'a court of Rumelias, in Amira El Azhary Sonbol, Women, the family, and divorce laws in Islamic history (Syracuse, 1996), 112-125.

- Keddie, Nikki, ed. Women and gender in Middle Eastern history (New Haven, 1991).
- Khoury. Dina. State and provincial society in the Otoman Empire: Mosul 1540-1834 (Cambridge, 1997).

Kirt, Cengiz athe world of coffee houses in Ottoman Istanbul during the early nineteenth century, Dissertation in progress, Binghamton University.

Masters, Bruce. The origins of western economic dominance in the Middle East: Mercantilism and the Islamic economy in Aleppo, 1600-1750 (New York, 1988).
"McGown, Bruce. ©The age of ayans, 1699-1812», in Halil Inalcik with Donald Quataert, eds., An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1914 (Cambridge, 1994), $637-758$.

Olson, Robert. The esnaf and the Patrona Halil rebellion og 1730: A realign-ment in Otoman politicss, fournal of the Economic and Social History of the Orient, 17 (7974), 329 . 44.

Raymond, André. The greas Arab cities in the 16 h - 18 th centuries (New York, 1984).

- Quataert, Donald. flanissaries, artisans and the question of Ottoman decline, 1730 - 18260, in Donald Quataert, ed., workers, peasant and economic change in the Ottoman Empire 1730-1914 (istanbul, 1993), 197-203.

Salzmann, Ariel. aMeasures of empire: Tax farmers and the Ottoman ancien regime, 1695-1807. Unpublished Ph. D. dissertation, Columbia University, 1995.
${ }^{-}$aAn ancien regime revisited: Privatization and political economy in the 18th century Ottoman Empires, Politics and society, 21, 4 (1993), 393-423.

Shaw, Mary Lucile. The Ottoman Empire from 1720 to 1744 as reveald in desptaches of the Venetian Baili (Urbana, 1944).

Silay, Kemal. Nedim and the poetics of the Ottoman court: Mediebal inheritance and the need ior change (Bloomington, 1994).

Sousa, Nadim. The capitulatory regime in Turkey (Batimore, 1933).
Wortey Montagu, Lady Mary. The Turkish Embassy letters (London, reprint, 1994).
Zilfi, Madeline. allite circulation in the Ottoman Empire: Great mollas of the eighteenth century, Iournal of the Economic and Social History of the Orient 26, 3 (1983), 318 364.

Politics of piety: The Ottoman ulama in the post - classical age Minneapolis, 1986).

- .Women and society in the Tulip era, 1718-1730, in Amira El Achary Sonbol, Women, the lamily, and divorce laws in islamic history (Syracuse, 1996), 290-303.
- Zilfi, Madeline ed. Women in the Ottoman Empire: Middle Eastern women in the eraly modern era (Leiden, 1997).


## القرن التاسع عشر

## متكمة

إذا تأملنا صورة الحياة السياسية والاقتصادية في الدولة العثمانية

 تتقلص في الوقت الذي كان رجال الدولة يتنازعون على السلطة

 اضطرت الدولة لخوضها للدفاع عن كبانها. ومن الملاحظ أن
 الاجتماعية التي تمس حياة الفرد، ومنها إعادة تنظيم العلاقة بين الـين المسلمين وغير المسلمين والوضع القانوني للنساء الذي بقي
 الصراعات الطانفية والقومية التي أفرزتها التطورات السيانية والاقتصادية.

## تراجع حلود الإمبراطورية وما واهكبها من ثورات

واضطربابات داخلية
بحلول القرن العشرين أصبح الجزء الأوروبي من الإمبراطورية
 اسطنبول، والواقع أن خمسين بالمينة من رعايا المولة العئمانية كانوا يعيشُون في البلقان حتى سنة 1850. وبـحكلول سنة 1906 أصبحت هذه النسبة لا تتجاوز العشرين بالمئن.

استمرت الحروب الخارجية على جبهة البلقان وخاصة مع روسيا، في تقطبع أوصال الدولة العثمانية. وسبق أن أشرنا إلى جنوح الزعماء المحليين إلى التفرد بحكم أقاليمهم نحت مظلة


 لكن القرن التاسع عشر شهد حركات كانت تانت تطمح إلى سلغ أقاليم معينة عن الدولة العثمانية وإنشاء دول مستملة الئلة ذات سيادة. والواقع أن الدول العظمي آنذاك دعمت مذه الد الحـن

 الأقاليم نتيجة للثورات التي تام بها بها رعايا الإمبراطورية ضد حكامهم العثمانين.

وني نهاية القرن الثامن عشر جرد نابليون بونابرت حملة لغزو مصر 1798، إلا أنه اضطر للعودة بمفرده إلى فرنسا على

جناح السرعة سنة 1799 وأعقب ذلك استسلام الجيش الفرنسي للقوات البريطانية والعنمانية (انظر الخريطة 3). على أثر هذه الأحداث تمكنن ضابط عثماني من أحل ألباني غرف فيما محمد علي باشنا، من الاستيلاء على السلطة وتنصيب نفسه حاكمأ على مصر سنة 1805. والحق يقال أن مذا القائد الفذ استطاع خلال مدة حكمه التي استمرت حتى وفاته سنة 1848، 181 ، أن ينشى جيشاً توياً كاد يقضي به على الدولة العنمانية، ويقلب ميزان القوى الأوروبية، وعلى أية حال فقد تمكنت مصر بفضل
 الولايات العثمانية، بالرغم من أنها بقيت نظريأ تحت السيادة العثمانية حتى بعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882. وعند
 الإمبراطورية البريطانبة وخاضت الـاليا الدولة العثمانية الحرب إلى جانب حليفتيها ألمانيا والنمسا.

في الوقت الذي كان فيه محمد علي يبسط سيطرته على الجزء الجنوبي الشرقي للاممبراطورية العثمانية، اندلعت نار النـي الثورية في الجزء الشـمالي الغربي من الإمبراطورية حيث قام الصربي بمطالبة السلطان بإصلاح الإدارة المحلية والقضياء علماء على الفساد وسوء استخدام السلطة. ولما تعنر ذلك عمد الثوار الصرب إلى الى طلب المساعدة من روسيا ونشا عن ذلك صراع معقد شمـل
 والواقع أن بلاد الصرب كانت منذ سنة 1817 محكومة من أمير

صربي بالوراثة، وكانت فعلياً منفصلة عن الدولة العئمانية. لكن هذا الانفصهال لم يُعترف به بشُكل رسمي إلا بعد انعقاد مؤتمر برلين سنة 1878. ومما يسترعي النظر أن الفتوحات العات العثمانية
 المباشر إلى تبعية تحت السيطرة العثمانية وانخيرأ تحولت هذه
 العثمانيون فكانت على أطراف الإمبراطورية الروسية ، حيث الـي العثمانيون بيسارييا بموجب معانياندة بوخارست سنة 1812. بقيت منطقة البلقان مسرحاً للاضطرابات علماً بأن الدول الكبرى لـم تكن ترى مصلحة لها في تفكك الدولة لـالة العثمانية وبالتالي تعاظم النفوذ الروسي في المنطقة. لذلك كانت فـن هنـ الدول تتدخل للمحافظة على الوضع الراهن. ومن الشي الشواهي ذلك مـعامدة أدريانوبل سنة 1829 التي أجبرت رتي روسيا علـي الـلى التخلي عن معظم المكاسب التي حققتها سنة 1828 عندما حعقـت الـجـيوش الروسـية عـدة انتـصـارات كبيـرة في غربي الأناضول واجتـاحت الأراضـي الواتعـة غرب البـحر الأسـود واحتلت أدرنة العاصمة القديمة للعئمانيين على الحدير الحاود الحاليا التي تفصل بين بلغاريا وتركيا الحديثة. (راجع الخريطة 4). وهنا لا بد من التطرق مرة أخرى إلى المسالة التي سميت
 القرن التاسع عشّر. وتتلخص المسألة في كيفية حل المـئري التي ستنشا دون ريب فيما لو بقيت حدود الإمبراطورية تتراجع.




والواقع أن الكثير من القادة الأوربيين كانوا يخشون أن ئلئيوني
 التي لا تحمد عقباها. لذلك اتفقوا فيما بينهم على الحرص وحدة كيان الدولة العثمانية، ويمكن القول بأن موتف الدولي
 المشتركة تقضي بترك بنية الدولة تتصدع شريطة أن لا يؤ الودي هنا

 الانغصالية والثورات الداخلية قد أسهم في تعجيل انهيار الدولة العثيمانبة وهو الحدث الذي كان يخشـاه الأوربيون ويسعون
لتجنب وقوعه.

و تـجـدر الإشـارة في هـذا الـسـيـاق إلى حرب الاستـتـلالل اليونانية بين سنتي 1821 و1830 ـ فبعد أن النـيار الخفق العئمانيون في إخماد نار الثورة اليونانية، دعا السلطان مانيان محمود الثاني سنة 1824 محمد علي باشا للتدخل بأسطوله وجيشه القويين بغية القيار الفضاء


 وبعد ثلاث سنوات اضطر العئمانيون للانسحاب من الـن الـجزء الجنوبي لليونان الحالية التي أصبحت منـي مستقلة بموجب معامدة لندن التي أُبرمت سنة 1830.

كان من تداعيات هذه الأحداث أن محمد علي باشا شعر

أن من حقه ضم بلاد الشام إلى ولايته تعويضاً له عن المساعـئ التي قدمها للباب العالي في الحرب اليونانية. وتد نجّ علي عن ذلك
 الذي تمكن إثر ذلك من احتلال عكا ومن ثم دمشّق وحلب وتوج انتصاراته بهزيمة الجيش العثماني الذي تصدى لـ في في توني في وسط الأناضـول، بحيث أصبح جيش مـحمد علي يهـدي
 للعثمانيين تدخلت عسكرياً في تلك الآونة لمنع الجيش المصري من التقدم نحو اسطنبول والإطاحة بالحكومة العيا العمانية ولاني ولا غرو فقد كان الروس يخشنون أن يستولي محمد علي علي على مرا مركز
 مصالحهـم. ولذلك وتف الروس إلى جانب العثمانيين ورتعوا سنة 1833 "امعامدة هونكيار اسكليسي" التي تعهـد الروس بموجبها موازرة الدولة العثمانية ني حالل تعرضها للخطر .

وبقي محمد علي لسنوات بعد سنة 1830 يسيطر على معظم الأتطار العربية بالإضافة إلى رقعة في جنوب شرقي الأناضول، وفي سنة 1838 هلد بإعلان استقلالل التام عن الدولة الـالة العثمانية، مما دفع العثمانيين إلى مهاجمة قواته في سورية ولكنهم منيوا بهزيمة ساحقة. عندئذ تدخلت الدول الأوربية (ما عدا فرنسا)
 علي من جميع المكاسب التي حققها، وإجباره على التخلي عني جزيرة كريت وسورية بالإضانة إلى مكة والمدينة، تاركين لـ

كتعويض ولاية مصر ليحكمها هو وأعقابه من بعده. خلاصة
 قوية وما يترتب على ذلك من الختلال ميزان القوى التي كانت الدول الأوروبية تود المحافظة عليه ${ }^{\text {(1) }}$

والحق أن انفصال مصر التام عن الدولة العثـمانية أصبح حقيقة واقعة سنة 1869 عندما ترأس الخديوي إسماعيل حفل افتتاح قناة السويس. وتد زاد مـنا الحدث من من تعميق الروابيط
 البريطانيين لمصر سنة 1882. وفي سنة 1914 أصبحت ورا مصر 400 مر
 سليم الأول القاهرة وتضانه على دولة المماليك.

ويمكن القول أن المسألة الشرقية أخذت تظهر على حقيقتها
 الروسية ني الفترة 1877 ـ 1878 والذي كا كان من تبرا
 العثمانية على توقيع اتفاقية سان ستيفانو التي نجم عـير عنها تعاظم النفوذ الروسي في ربوع البلقان برمته. ولمـا كان ذلك يخل

لا تزال مذه التضية بالذات موضع نقاش. إذ تغول عناف لطفي مرصوط
 اتتصادية أجهضتها الدول الأوروبية. لكن عدداً من الباحثين بخالفونها
الرأي (الدعرب).

بتوازن القوى على الساحة الأوروبية فقد سارع الأوروبيون وعلى
 برلين أدى إلى حرمان روسيا من مكاسبها الأخيرة وسلخ صربا وربا والجبل الأسود ورومانيا وإعلان استقلال مذه الدولا

 بقيت الدولة العثمانية تتمتع بسيادة شـكلبة على ماتيا الاتين الدقاطعتين حيث تولت الإدارة المحـلبة حكومة الهابسببورغ (النمسـا ـ الـيا . منغاريا) إلى أن ضُمتا نهانياأ اللى الإمبراطورة النـا
 نصت اتفاقية سـان ستيڤانو على تيام دولة مستقلة على ثلث مساحتها وسُمح للعثمانيين بممارسة نوعاً من السيادة على الثلثين الباتيين. وفي الوقت نفسه توصلت رومانيا إلى اتفاق مع رواني روسيا بشان تقاسم الأراضي المتنازع عليها. إذ حصلت روماني دوبروجه على الدانوب وتخلت لروسيا مقابل ذلك عن الكا جنـوبا بساربيا. ومما نصت عليه الاتفاتية أيضأ ضـم أجزاء من من شـر الأناضول إلى روسيا والتخلي لبريطانيا عن جزيرة الـيا تبرص التي
 لحماية فناة السويس التي تقع على رأس الطريق البحري المؤدي إلى الهند. ألا فرنسا فقد تم إرضـاوزما بالسمام لهـا لها باحتلال

لقد برهنت اتفاقية برلين على مدى هيمنة أوروبا على میظم

بلاد العالم وتدرتها على تنفيذ خططها وبالتالي النحكم بمصانر
 سنة 1884 تقاسمت الدول الأوروبية القارة الأفريقبة وعملت
 الأولى. وقد نجم عن مذه الهيمنة الأوروبية عواقب مصيريرية الأبر إلذ
 العسكري لاوروبا يعكس تنوق الغرب ثقافياً واخلاتياً ودينياً.

وأخيرأ تمكن العثمـانيون من إحراز نصرِ متواضـع على
 تكبدوا خسانر في ليبيا حيث تمكنت إيطاليا من الاستيلاء على
 مناطق أخرى في حرب البلقان التي اندلعت بعيد ذلك (1912 ـ 1913). وشارك في هنا الصراع كل من اليونان وبلغاريا وصربيا التي قاتلت العثمانيين مـجتمعة إلى أن دبـ النـي النزاع بينها النهاية خسر العثمانيون ما تبقى من ممتلكاتهـم في أوروبا ولـم يبق تحت سيطرتهم سوى السهل الساحلي بين أدرنة واسطنبول. وهكذا أصبحت حدود الدولة العثمانية من الجانب الأوروبي لا تبعد عن اسطنبول سوى ساعات فليلة بالفطار • في حين كانت هذه الإمبراطورية العظيمة في ذروتها تمتد من شوراطئ بـئ بحر
فزوين حتى منُارف ثُيينا (الخريطة رقم 5).

وفي سنة 1914 نشبت الحرب لـنـي فيها الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا والنمسا ضد بريطانيا


خريطة 5: الإمبراطورية العثمانية سنة 1914

وفرنسا وروسيا. وكان من نتائج هذه الحرب زوال الإمبراطورية العثمانية. والحق أن أغلبية كبار رجال الدورلة كار كانت الأرجح إلى التحالف مع بريطانيا. لكن هذا الخيار لـم يكن متاحاً نظرآ لتضارب المصالح، لا سيما وأن روسيا كانت تطمح إلى التوسع على حساب العثمانيين والسيطرة على المار المـمرات البحرية التي تصل بين البحر الأسود وبحر إيجه. وقد أدرك الساسة العثمانيون أن اتخاذ الدولة العثمانية موقفاً محايداً في

هذه الحرب لن يكون في مصلحتها وذلك لأن الطرف المنتصر
 ذلك قرر العثمانيون دخول الحرب إلى جانب ألمانيا وكان بعض
 خلال الحروب التي واكبت أزمة البلقان، قد أبدو حماسة بالغي للمشاركة في الحرب إلى جانب ألمانيا، الطرف الذي خـي الحـر الحرب.

استمرت الحرب العالمية الأولى لأربع سنوات وعلى عدة جبهات، عانى العالم العئماني خلالها من ويلات الار الحرب
 وكذلك المذابح التي راح ضحيتها الكثير من الرعايا العثمانيين.

 إلى اسطنبول. وتبين فيما بعد أن فرنسا وبا وبريطانيانيا كالانيا



 الحال إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وبانهـيار الـدولة الــــــــنـية برزت إلى الـوجـود دولتـان مستقلتان. نفي الجزيرة العربية تمكنت الدولة السعودية الفتية من إنزال الهزيمة بمناوئيها ومن جملتهم الهاشميين في مكة. وفي

سنة 1932 أصبحت الدولة الجديدة تعرف باسم المملكة العربية

 الحركات إلى حركات تومية ترمي إلى تحرير الأناضورل حصران الانـورأ باعتباره الوطن القومي للأتراكـ وهي وهنا تصـي


 الغرض مما دفع بريطانبا وغرنسا إلى العدول عن آلـا احتلال البلاد بعد أن شعروا بأن ذلك سيكلفهم غالياً. والحق أن القان القادة الأتراك الكا آنذاك كانوا على استعداد للتفاوض مع الحلفاء حول تضايا معينة

 إيجه، و(3) التنازل عن سيادتهم على الأتطار العربية . الانير وأخيراً تم الاتفاق بين القوى العظمى والقوميين الأتراك الاك على الإقرار بزوال الإمبراطورية العثمانية الذي أصبع حقيقة والِين وانعة. وفي وني 1922 انتهى حكم السلاطين؛ وبعد ذلك بفترة وجيزة (1923) ألغيت الخلانة العثمانية شكلاً ومضموناً.

## تطور اللوله العئمانبه هي الحقبد 1808-1922

يمكن القول أن التحولات التي طرأت على الدولة العثمانية في القرن التاسع عشُ كانت نتيجة لمساعي السلطن التي تُمكُنها من حكـم رعاياها والدفاع عن عـن حدودها. ومـذه

المساعي لم تتوقف منذ القرن الرابع عشر. ومنا تجلر الإشـارة
 مختلفآ تماماً عن ذالك الذي اتبع في القرن الثامن عشر .

شهد القرن التاسع عشر زيلدة كبيرة في عدد موظفي الدولة في كل من الإدارتين العسكرية والمدنية. ففي سنة 1908 بلغ عدد الموظفين العاملين في سلك الدولة ما ما يقرب من 35 ألف موظف. في حين كان علد موظفي الدولة الرسميين لا يتج الـياوز ألفي شحضص في نهاية القرن الثامن عشر. وقد واكب نمو الطو الطبقة البيروقراطية تزايد المهام التي عهد إليها القيام بها. وكان من هذه المهام متروكاً في الماضي لرعايا الإمبراطورية. اليا في اليا حين اقتصر دور الدولة على جباية الضرائب والإعداد للحروب.

أما على صعيد الإدارات المحلية والمؤسسات المدنية فيا تُرك أمر العناية بهذه الأمور لرعايا الدولة ورال ورجال الدال الدينن. فعلى سبيل المثال كان رجال الدين ورؤساء الطوائف من مسلمين
 وجمع التبرعات لصالح مزسسـات خيرية لخدمة إخوانهم في الدين. لكن الدولة بدعاً من القرن التاسع عشر شـرعت تدريجياً بالعناية بالمرافق العامة وبدأت شيناً فشينأ تسير على الحديثة في هذا المجال. وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تزائى عدد العاملين في مؤسسات الدولة زيادة ملحوظة، وأصبح هناك وزارات مـــل وزارة الـتـجـارة والـصـحـة والـــعـارف الــتـربـيـة

وقد طالت عملية التحديث، المرأة التي بدأت تتحرر من دورها التقليدي في المجتمع.

ونتيجة لتوسع الجهاز الإداري للدولة وتشعبه، ظهرت فير في القرن التاسع عشر طبقة بـروقراطبة مركزية قامت على نـحو
 الاختصاصات التي تحتاجها على غرار المعاهد المماثلة في دول

 اللغات الأوروبية من المؤهلات التي لا غنى عنها لـي الـين يطمح

 لسد حاجة الدولة من المترجمين وكان أكثر



 تعليم أبناء بلدمم في المدارس الجديدة التي أنشأتها الدولة.

ولم تغفل الدولة أمر العناية بالجيش الذي أصبح يعتمد النظم والتكنولوجيات العسكرية الغربية. وجدير بالذكر أن عدي
 إلى 120 ألف رجل، كما أصبـحت الدا الدولة تعتمد على التجنيد الإجباري للفلاحـين بعد أن كانت في الـاضي تعتمد على

القوات التي كان يضعها الزعماء المحليون والولاة تحت تصرف الدولة. أضف إلى ذلك أن مدة الخدمة العسكرية للفرد أصبحت
 يبقون في الخدمة الفعلية أو رهن الاحتياط مدة لا تقل عن 20 سنة.

وني الوقت نفسه استعانت الحكومة المركزية بالتكنولوجيات

 سيطرتها السياسية والاقتصادية على العناصر التي كانت من حين لآخر تتحدى سلطة الدولة . ومن هذه العنا ولامر العـر : الإنكشارية
 استطاعت في القرن التاسع عشر أن تفرض هيبتها على المستوى

 كسر شوكة الزعماء المحليين في كل من الأناضول والورئلائيات العربية ويرغمهم على احترام سلطة الدولة. وفي الثلالئينيات من القرن التاسع عشر لـجأت الدولة إلى إنشاء أجهزة أمنية تدير شبكة من الجواسيس في اسطنبول وريبما في مدن أخرى، مهمتها رصد حركات الناس وأحاديئهم.

ومن ناحية أخرى فإن الحكومة المركزية لم تكن تسيطر سيطرة تامة على كل ما يجري. فقد بقيت بعض القبائل تتمتع بقدر كبير من الاستفلال الذاتي حتى زوال الإمبراطورية. وتجدر

الإشارة إلى أن الأكراد ما زالوا حتى يومنا هذا يتمتعون بقدر من



 احتل الزعماء المحليون معظم المقاعد واستمر هذا الوضع حـر الوالـى

 الذي أشرنا إليه آنفاً. وكان الاقتمـاد العثماني العاني يقوم بالدرجة



 الكاملة من الوجهة الإدارية. في حين الـن يرى البعض البية الآخر أن
 المحليين سواء في اسطنبول أو في الأقاليم الأخرى. أضف إلى إلى ذلك أن الدولة لم تستطع القضاء على النفوذ السياسي لروّساء الطوانف الدينية . المسيحية والمسلمة واليهودية . وعلى الرغم من مساعي الحكـومة للحد من نفوذ زعماء مذه الطوائف (الملل)، فقد بقي زعماء الطوائف الدينية وخاصن منهم يتمتعون بسلطة كبيرة على أتباعهم .

إذن؛ من هي الجهات أو القوى التي كانت تقرر السياسة

العئمانية خلال القرن التاسع عشر؟ ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال وخاصة في الفترة التي أعقبت سحق الإنـي الإنكشارية
 المركزية بقيت ضعيفة خلال الفترة 1820 ـ 1830 ـ الـي ومن الشوامد على ذلك نجاح الجيشين الروسي والمصري في الوني الوصول إلى مشارف اسططنبول. هذا في الوتت الذي كان فيه السلطان محمود
 الزعماء المحليين لمشينة الباب العالي. ويمكن القول بأن مقاليد السلطة كانت بيد السلطان في الفترة الواقعة ما بين 1826 ـ 1839 ومن ثم انتقلت إلى الطبةة البيروقراطية (كبار موظفي الدولة التي أخذت تقوى شيئأ فشينأ خلال الفترة 1839 ـ 1876 ـ وتد يستغرب المرء هذا التحول غير المتوقع لا سيمها بعد ألما أن وطد السلطان محمود الثاني دعانم حكمه. وعندما اعتلى السلطان الـان عبد

 جمعية اتركيا الفتاةً أجبرته على إعادة العمل بالدستور العثماني الذي وضع سنة 1876 ونص على أن تكون الحكرمية
 الحميد. لكن مذه التجربة صادفت عقبات لا سيما بعد انسلاخ عدد من الأقاليم عن جسم الإمبراطورية إذ برهنت الإمران الأحداث أن مجرد وجود حكومة برلمانية ليس علاجاً لإيقاف النزيف الذي كانت الدولة تعاني منه. ومهما يكن من أمر فقد بقيت عناصر

مدنية تدير البلاد حتى سنة 1913 حين تسلمت القيادة ديكتاتورية عسكرية تنتمي إلى جمعية اتركيا الفتاةا وتعهدت بإنقاذ البلاد من حالة لالضعف والتقهقر الذي أصاب الإمبراطورية.

التحولات التي طرات على العلاده بين الرعايا واللولة من جهه، وبين الرعابا انفسهم من جهد اخرى

اتسـم القرن التاسع عشر كمـا لاحظنا بمـحاولة الدولة فرض
 بخلاف السياسة التي كانت تتبعها في العصور السابقة حيث كان النظام السياسي والاجتماعي يقوم على اعتبارات التيات دينية وأمنية وكذلك مهنية. وكان هذا النظام يعتمد على أولوية المسلمين الوارين في الحياة العامة، أما رعايا الإمبراطورية من غير غير المام
 ضرائب خاصة يدفعونها للـخزينة (جزية). والـحق أن غير المسلمين كانوا مواطنين من الدرجة الثانية إن صح التعبير الـيرير، ولم
 الجيش بعكس ما كان عليه الحال في القرون الأولى لتأميس
 أن وضع الرعايا من غير المسلمين لا يمكـن الانتزاله بعبارة واحدة. إذ كان الكثير من الرعايا المسيحيين يتمتعون بـرن بحماية دول أوربية معينة ولا يخضعون للقوانين والأنظمة العثمانية المرعية بما في ذلك دفع الضرائب المستحقة.

وقد اتخذت الدولة ثلاثة إجراءات قانونية بين 1829 ـ 1856 بإلغاء هذه الازدواجية في الحقوت والواجبات وتيات وتوحيد المجتمع العثماني من خلال إلغاء التمييز الطاثني بين المواطنين العثيانيـين


 المدنية والعسكرية بالإضافة إلى وضع نظام ضرانبي موحد.

والجدير بالذكر أن المساعي التي بذلتها الدولة في هذا
 نفسه ومن هذه الدول، الإمبراطورية النمساوية المجاورة وريا وروسيا وكذلك اليابان. والحق أن الإصلاحات المنـنُودة كانت ترمي إلى إلغاء الامتبازات القانونية التي يتمتع بها المسلمون المان المان وجعل
 الذين كانوا تحت حماية أو وصاية دول أجنبية معينة.

وفي سـنة 1829 صـر قانـون يستـهـدف توحـيـد اأغطـية الرأس". المعروف أن الزي الخارجي للفرد كان فيمـا مضي
 العثمانية وكذلك في أوروبا الغربية والصين. والقانون الذي الني صدر الـير سنة 1829 كان الغرض منه إلغاء مذه الظاهرة التي فرضتها الدولة والمجتمع

وقد نص القانون على أن يكون غطاء الرأس واحداً لجميع

- الذكور (باستثناء رجال الدين من المسلمين وغير المسلمين) راجع الفصل الثامن. وهذه المسـاواة الشُكلية لـم تكن سـوى الـن الخطوة الأولى في مذا السبيل.

وفي سنة 1839 مدر مرسوم سلطاني يمكن اعتباره أول
 "التظظيمات"، . وتد نص المرسوم على ضمان المسارياراة بين جميع رعايا الإمبراطورية وتحقيق العدالة لـجميع رعاياها. وحدد
 الضرانب" على الأراضي الزراعية، ووضع أنظمة ثابتة للتجنبد الإجباري تسري على جميع الذكور . وفي المقابـل تعهـدت
 مرسوم سلطاني آخر (فرمان) يضمن حقوق اينا جميع رعايا الدولة
 الحكومية. كما أكد المرسوم على التزام جميع رعايا الإمبراطورية من الذكور الخدمة في الجيش



 يرد ذكر لحقوق المرأة سواء في القانون الخاص بالزي ألوا أو في المرسومين السلطانيين الصـادرين سنة 1839 و1856. وهنا تجدر الون الإشارة إلى أن وئيقة إععلان حقوق الإنسان، الفرنسية لم تشر

إلى حقوق المرأة وكذلك وئيقة (إعلان الاستقلال، الأمريكية.

 الأزياء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر دفع بعض الاني النيا إلى التحرر من ارتداء الثياب التقليدية . والواقع أن الن حقوق المير المئ
 معالجتها. ومن الثابت أن علية القوم كانوا غالبآ ما يا يرسلون



 على الذكور حتى اندلاع الحرب العالمالمالمية الأولى أو قبيل ذلك الكا
 وكانت الغالبية اللـاحقة من النساء العامي التدريس في مدارس مخصصة للنساء.

لكن المساواة المنشودة في الحقوق والواجبات لم تتحقق سواة كان الأمر يتصل بالرجال الو أو النساء. ففي الفتترة 1880 ـ



 كفلها لها الشرع الإسلامي في هذا المجال. والحق أن الحـر الحقوق

الملكية للمرأة شهدت تراجعاً في ظل التشريعات الجديدة. أما فيما يخص الخدمة العسكرية نقد رفض رعايا الديا الدولة من غير المسلمين الخدمة في الجيش (بدعم ومباركة القوى الكبرى). وتد بقي الوضع كذلك حتى انقلاب 1908 حين تولى الحكـم
 تطبيق قانون التجنيد الإجباري على المسيحيين الذين الذين فضلوا الهجرة إلى العالم الجديد هربأ من الخديمة الجان العسكرية. الخف إلى الى ذلك أن كبار رجال الدين ورؤساء الطوائف عمدوا إلى استقطاب الدول الكبرى لضمان بقاء بعض الامتياز الازيات التي كانت تتمتع بها
 فطعتها بالعمل على إتاحة الفرصة لغير المسيحيين بشغل وظانـف في مؤسسات الدولة ونقاً لنسبتهم العددية. ومع ذلك الـير لا يمكن أن ننكر أن الدولة حققت بعض الإنجازات الملموسة في مجال تطبيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع.

وهنا لا بد من طرح السؤال التالي : ما الذي جعل الدولة
 لتغيير النظام الاجتماعي الذي ثبت لعدة تـرئ ترون؟ لا سيما وأن الكثير من اللدول اعتمدت في توتها علا علم نظا نظام الامتيازات الطبقية لأقلية وليس على حقوق الأغلبية. للإجابة عن
 (الإنساني) قبل التطرق إلى الحالة العئمانية. لا شك ألا أن المبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية جعلت من فرنسا بين عشية

وضحاها أتوى أمة في القارة الأوروبية بفضل التجنيد الإجباري
 mass
 والعسكري. ولكي يتقبل الشعب فكرة التجنيد الإجباري في ذلك
 والمدنية، هذا أولا.

ثانياً: من الملاحظ أن توة أوروبا الاقتصادية أخذت تتنامى
 أكثر توة وحيوية من أي اقتصـاد في أية دولة أخرى بـي النـا





 وبيع مـختلف الــلـع الـمستوردة بأسعار أدنى من التـجـار المسلمين، وذلك بفضل تلك الدول الأوروبية التي نصبت نفسها وصيا على مصالح المسيحيين في الدولة العثمانية. أضف إلى ذلك أن الدولة العثمانية بقيت حتى نهاية القرن الثامن عشر
 والعسكرية. لذلك ليس مستغرباً أن يلجأ المسيحيون للعمل في

ميدان التجارة. وقد أدى تزايد التبادل التجاري بين المشُرق
 العثمانيين المسيحيين الذين تمكنوا
 القرن الثـامن عشّر. لذلك ومن مذا المنطلقن، رأت الدولة العثمانية أن مصلحتها تقضي بمنح المسيحيبن كامل المدنية. وقد ضمنت المراسيم التي صدرت في السنوات 1829


والإسلامية.
ثالثاً: تجدر الإشارة إلى أن مذه المراسيم كانت جزهـأِ من برنامج مدروس للمحافظة على ولاء العثمانيين المسيحيـين فياني منطقة البلقان، وكانت روسيا وآل الهابسبورغ يتا يتنافسان الصان على استمالة هذه العناصر. زد على ذلك الحركات التا التي كانت تسعىى للانفصال عن الإمبراطورية العئمانية. موجز القور المول أن تحقيق
 العثمانية حتى زوال الدولة سنة 1922. بقي أن نشير إلى ألى أن الدولة الـئ بعد سنة 1878 جنـحت إلى منـح الأولوية لـحقوق المسلـن الـنـين وخاصة إبان حكم السلطان عبد الحميد الثاني، وأيضاً في السنوات الأخيرة من حياة الدولة. وليس من قبيل الصدفة أن هنا التحول حصل بعد معاهدة برلين سنة 1878 وانسلالخ عدل مد من
 من المسلمين لأول مرة منذ ترون كثيرة.

نهو الشعور الهومي في الشرت الأوسط إبان الغرن التاسع عشر
من الموكد لدينا أن العلاقات بين مختلف الطوائف في المـجنمع العنُماني كانت ني معظم الأوتات عـلاتات يسودها التعايش اللملمي. ويمكن القول بأن النظام العثُماني تد نجـح إلى حـد ما في الصـمود أمام تقلبـات الزمن. نقول ذلك ونـحن نـركُ أن كثيرين يـخالفون هذا الرأي. إذ لا تزال ״الفظائع، التي ارتكبت ني بلغاريا والمذابح الأرمنية حية في مخيلة الأوروبيين أو على الأصح في ذاكرتهم التاريخية حتى يومنا هذا . إن هدفنا في هذا الجزء من البحث إعادة النظر بالجانب \الدموي، للإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر، وذلك بوضع الأمور في إطارها التاريخي الاوسع (راجع الفصل التاسع). وبوجه عام نتول: كي نفهم مذا الجانب لا بد من اعتباره من الظواهر التاريخية التي رافتـت تطور ونشوء الدول القومية في كل مكان بـما في ذلك الشنرت الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وشرت وجنورب آلويا.

ما من شك أن الحكم العنماني تخلله الكثير من القسوة والعنف. فني سنة 1822 قام العثمانيون بتعتل أو إجلاء جمئ الميع سكان جزيرة خيوس إبان الثورة اليونانية. وفي سنة 1860 قُتل آلاف المسيحيين من سكان دمشت لأسباب طائفية وطبقية. وبين سنتي 1895 و1896 قامت جماعاعات من المسلمبين من عامة الشُعب بقتل أعداد غفيرة من الأرمن في اسطنبول، ومن الجن الجائز أن تكـون الـحكـومة قد لـــد الأسوا كان مقتل 600 ألف من المدنيين الأرمن في الفترة ما بين

1915 ـ 1916 على يد الجنود العثمانيين وعناصر أخرى من أوباش العامة،(راجع الفصل التاسع).

من الصعب تحميل المسلمين العثمانيين وحدهم مسؤولية إراقة الدماء في كل مكان. ففي الأربعينيات من القرن التانـين عشر حصلت صدامات دموية بين الدروز والمسيحيين الموارنة في جبل لبنان. وفي سنة 1821 قام عدد من اليونان الأرنون في مدينة طرابلس بقتل مجموعة من المسلمين . 182

 استنكار الصحافة الأوروبية وعطفها على البلغار دون الإشارة إلى ما تعرّض له المسلمون قبيل ذلك بفترة تصيرة. والحق أن مثل هذه المآسي لم تقتصر على القرن التاسع عشر. فني أوائل القرن الخامس عشر لم يتردد السلطان سليم الأول في حروبه في شـر الأناضول من قتل الآلاف لمجرد الاشتباه بأنهم يدعمون أعداء

وللإنصاف نقول أن صفحات التاريخ الأوروبي والأمريكي هي أيضاً ملطخة بدماء الكثيرين من الأبرياء. يكغي أن نُذكُر أن الولايات المتحدة الأمريكية إبان توسعها قبل الاستقلال وبيعدي ارتكبت الكثير من الأعمال الوحشية بحق الهنود الحمر والور والارقاء الأفريقيين. وهناك شواهد أخرى على نظانع ارتكبت في أورويا. ومن الأمثلة على ذلك مذبحة سانت بارثولوميو سنة 1572 التي ذهب ضحيتها عشرة آلاف بروتستانتي فرنسي بتحريض من

الملك الفرنسي نفسه. وفي الفترة 1793 ـ 1794 عندما تولت حكومة الإرماب الحكم في أعقاب اللورة الفرنسية جرئ إمري إعدام 17000 مواطن فرنسي. وأخيراً شهد القرن العشرين أحدرا الحداناً أكثر

 المجازر التي ارتُكبت في العهد العثماني بل لتبيان حقيقنة تاريخية عامة موداها أن نشوء الدول والألأمم (بالمفهوم القومي) كان دائماً يتسم بالعنف والدموية.

وهناك عامل آخر لا ينبغي إغفاله وهو أن المجتمع العثماني
 العلاقات بين مختلف الطوانف لـم تكن على مان الانـ يرام وازدادت سوءأ إبان القرن التاسع عشر. والسوال المطروح: لماذا حصل ما ما ما حصل في هذه الحقبة بالذات؟ مل كانت الاض في أرجاء الإمبراطورية ناجمة عن النـئ النامي المشاعر القومية التي تفجّرت في القرن التاسع عشر؟ هنالك خلاف حا حاد بين المؤر الا
 منطقة البلقان والأناضول (وإلى حد ما في الأتطار العربية).
وبوجه عام مناك وجهتا نظر حول هذا الأمر : يذهب بعض الباحثين إلى أن الإصلاحات كانت بالفعل ترمي إلى نشر العدالة
 تطبيت هذه الإصلاحات كان بطيناً، مما أدى إلى شعور بالإحباط لدى العامة، وما كانت الثورات التي اندلعت منا ومناك إلا

نتيجة لتفاقم هذا الإحباط. في حين يرى باحثون آخرون أن العلة تكمن في الاضطهاد والظلم الاجتماعي على الصعيدين السياني والاقتصادي بالإضافة إلى سوء الإدارة العثمانية وغياب الحقون السياسية، مما أدى إلى تنامي المشاعر القومية لدى الزعياء الزعماء والوجهاء المحليين ودفعهـم إلى السعي للاستفلال عن الدولة

العثمانية)
من مذا المنطلق تحتل المسألة القومية المقام الأول في تحليل أسباب تفكك الدولة العثمانية. هنالك أطروحتان في هذا الانـي الشأن، تقول الأطروحة الأولى (ومي الأقدم) أن تنامي الشعور
 إلى نشوء الدول القومية الحديثة. في حين تقول الأطروحة الثانية

 للمحافظة على كيانها ضمن حدودما الإقليمية(3).

وايأ كان الأمر، من المفيد دراسة الجانب القومي وفهمه بصورة أعمق لعلنا نكتشف القوى الفاعلة التي فجّرت الصراعات

راجع كتاب خليل إينالجيلك، Application of Tanzimat، وكذلك كتاب
New York, (لـرزيـة مـغتـلـنـن The Balkans since 1453 ،L.S. Stavrinos
. (1958
يرى L. S. Stavrinos أن الانتماء اللومي يسبق نكوّن الدولة، راجع كتاب
 Imagined communities: Reflections on the origins and "Anderson . الذي يعالج ظاهرة الانتهاء التومي spread of nationalism

الأهلية والمذمبية داخل المجتمع العثماني، بالرغم من أن هذا المجتمع بتي متماسكاً نسبياً لعدة ترون. إذن ليس الـو الـوني بالسهولة التي توحيها بعض المقولات الشـائعة التي لا يمكن أخذها على محعمل الـجد. ومن مـنه المعتولاتات أن الأوضاع الااتتصادية المتردية في شبه جزيرة البلقان بالإضانانة إلى فساد الإدارة العثمانية وتعسفها جعلت اللسكان يطمحون إلى التى التحرر والاستقلال. بيد أن مذه المقولة تتجانب الحقائق التي توصلت إليها آخر الأبحاث التي أثبتت أن العكس مو الصـيا الصـي

 القول بأن الاقتصاد البلغاري شهد نمواً منذ متتصف القرا القرن التاسع عشر أي تبل انفصال الأقاليم البلغارية عن الدولة الداد العنـيانمانية. وعمومأ تشير الدلايل إلى أن بلاد البلقان كانت تنعم بازدرمار
 مستقلة. لكن هذه الدول الجديدة ما لبثت أن اتبعت سياسات الـات اقتصادية خرقاء ادت إلى تردي الأوضاع المعيشية . والحق الد يعال أن الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول أصبحت أسوأ الوأ مما كانت عليه قبل الاستقلال. خلاصة القول إننا لا نستطيع على ضور الحو هذه الحقائق أن نعزي ظهور الحركات الانفصالية إلى تردي الحالة الاتتصادية(4)

ولكي نفهم العنف الذي ارتبط بالنزاعات القومية في القرن التاسع عشر يحسن بنا أن نضع مذه المقولات ارت والأطروحات الات ونركز بصورة أدق على عدة عوامل مجتمعة ومنها العوامل الامت الاتصهادية والثقافية والسياسية وتفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض.

## دور الإستثمارات الأجنبية في الإمبراطورية العئمانية

خلال القرن التاسع عشر


 سنة 1840 (راجع الفصل السابيع). لكن مذه الألمور الانوال لم تكن


 وبقيت حتى منتصف القرن التاسع عشر ترفض إتباع هذه النهِ
 وأخيرأ وجدت الحكومة أنه لا مفر لها من الاتتراض لتسديد

 ذلك القروض وهو الأمر الذي كانت تـخشـاه الدولة وتـنـي لتفاديه. وفي الفترة (1870 ـ 1880) وجدت الدير الدولة العثمانية
 الأوروبيين. والجلير بالذكر أن مصر وتونس وعدة دول أخرى

حول العالـم كانت في ذلك الحبين تعاني من أزمة مـماثلة. وللخروج من أزمتها المالية عمدت الحـي الحكيومة العئمانية إلى
 تشـكيل "مديرية الدين العام" تحت إدارة لجنة تمثنل الدائنينين


 بـروقراطية ضـخمة تضـم 5 آلافت موظف لـجـن وتحويلها إلى حساب الداثنين الأوروبيـن. وقد بقيت القروض الخارجية منذ ذلك الحين مصدراً من مصادر تمويل البيروقراطية العثمانبة المتنامية، بشقيها المدني والعسكري.

والحق أن مديرية الدين العام أسهمت في تشجيع الممولين
 وخاصة في مـجال السكك الحـديدية وبناء المـوانئ وبعض المرافق العامة. وما من شك أن أن أغلب المشـاريع من مذا مذا النوع التي تم تنفيذها في الدولة العثمانية جاءت نتيجة لاستثمارات غدد من الشركات الأجنبية وبطبيعة الحال برؤوس أموال أجنبية
 الأجنبي على الاقتصاد العثماني. ومهما يكن الار من أمر نقد أدت القروض الخارجية والاستمارات الأجنبية في القطاع الخاص اللا إحداث تغييرات ضرورية في البنبة التحتية للدولة. لكن الثيار الثمن


# يستنزف موارد الدولة ويهدد سلطتها وتعاملها مع رعاياها الذين   الأوروبية حولهم وعلى مرأى منهم. 

## بعض المراجع ألمفـدة

Entries marked with a designate recommended readings for new students of the subject.

- Abou-El-Haj, Rifaat. Formation of the modern state (Albany, 1989).

Adanir, Fikret. The Macedonian question: the socioeconomic reality and problems of its historiographic interpretations,, International Journal of Turkish Studies, Winter (1985 -6), 43-64.

Ahmad, Feroz. The making of modern Turkey (London, 1993).
Akarli, Engin. The long peace: Ottoman Lebanon, 1861-1920 (berkeley, 1993).

- Arat, Zehra F. Deconstructing images of \&The Turish woman (New York, 1998).

Berkes, Niyzai. The development of secularism in Turkey (Montreal, 1964).

- Brown, Sarah Graham. Images of women: The portrayal of women in photography of the Middle East 1860-1950 (London, 1988).
- Çelik, Zeyneb. The remarking of Istanbul (Seattle and London, 1989).
- Cole, Juan. Colonialism and revolution in the Middle East Social and cultural origins of Exgypt's Urabi movement (Princeton, 1993).
*Feminism, class, and Islam in turn of the century Egypt, International Journal of Middie East Studies, 13 (1981), 394-407.
- Doumani, Beshara. Rediscovering Palestine: Mechants and peasants in Jabal Nablus, 1700-1900 (Berkeley, 1995).

Findley, Carter. Bureaucratic reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte 1789 1922 (Princeton, 1980).

Ottoman civil officialdom (Princeton, 1992).
Gelvirt, James. Divided loyalties: Nationalism and mass politics in Syria at the close of empire (Berkeley, 1999).

Gerber, Maim. Social origins of the modern Middle East (Boulder, Co., 1987).
Hovannisian, Richard G., ed. The Armenian people from ancient to modern times. II: Foreign dominion to statehood: The fifteenth century to the twentieth century (New York, 1997.

Inalcik, Hail. Application of the Tanzimat and its social effects, Archivum Otomanicum, 5 (1973), 97-128.

- Keddie, Nikki, ed. Women and gender in Middle Eastern history (New Haven, 1991).
- Mardin, Serif. \&Super-westernization in urban life in the last quarter of the nineteenth century, in Peter Benedict et al., eds., Turke: Geographical and social perspectives (Leiden, 1974), 403-445.

Marx, Kar. The Eastern Question (London, 1897 printing of letters dated 1853-1856).
Mitchell, Timothy. Colonising Egypt (Cambridge, 1988).
Orga, Ifan. Portrait of a Turkish lamily (New York, 1950).

- Palairet, Michael. The Balkan economies c. 1800-1914: Evolution without development (Cambridge, 1997).
- Quataert, Donald. ©The age of reforms, 1812-1914, in Halii Inalcik with Donaid Quataert, eds., An economic and social history of the Ottoman Empire, 1300-1974 (Cambridge, 1994), 759-943.

Seton-Watson, R. W. Disraeli, Cladstone and the Eastem Question (london, 1935). (Compare with Marx above).

Sousa, Nadim. The capitulatory regime in Turkey (Baltimpore, 1933).

- Zilfi, Madeline. Women in the Ottoman empire: Middle Eastern women in the early modern era (Leiden, 1997).

Zürcher, Erik. The Unionisx lactor: The role of the Committee of Union and Progress in the Turkish nationaliste movement of 1950-1926 (Leiden, 1984).

- Turkey: A modern history London, 1993).


## 2avio

نعالج في مذا الفصل الدولة العثمانية من حيث علاقاتها الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك الاستراتيجيات التي
 الإمبراطورية العثمانية في المنظومة الدولية في الحقبة الممتدة من
 العثمانية وأصبحت قوة من المرتبة الثانية إن جاز التعبير، بعد ألن



 الوسطى وشمال إفريقيا والهند. مكاند الإمبراطوريد العنمانية في النظام العالمي، 1700-1922

إن المكانة التي يحتلها أي كيان سياسي في النظام العالمي

يتوقف على عوامل كثيرة بعضها ديموغرافي والبعض الآخر

 النظر إلى بروسبا التي استطاعت على الرغـم من ضآلّة عدن الـا
 في حين كانت الصين دولة مستضعفة إبان القرن التاسع عشر


 الإمبراطورية فبين سنتي 1600 و1800 انخفض عدن العثمانية من السدس إلى عشر عدد سـن

 العثمانيين بلغوا ذروة سلطانهم في الوقت الذي بدي بدأت فيه أوروبا

 أوروبا الغربية المطلة على الأطلسي.

ما من شك أن الدولة العثمانية كانت سنة 1500 تعتبر من أقوى دول العالم (ربما باستثناء الصين). وما من شك أيضاً أن هذه الدولة العئمانية قد أترّت على مستقبل وأوضاع عدة دون
 إيران وئبتت لمدة طويلة إلى ما بعد زوال جمهورية البندقية،

وأثرت على مـجريات الأحداث في إمبراطورية الـ هابسبورغ وروسيا القيصرية حتى زوال الحكم الملكي في هاتين الدولتين في أوائل القرن العشرين. بالإضانة إلى أنها لعبت دور دورأ
 أن فيليب الثاني ملك إسبانيا دعا إلى حرب صليبية لإيقاف المد العثماني.
 الأوروبية لقرون، بدأت تضمحل بعد أن قلب الدمر لها ظهر
 أوروبا المريض" عبارة متداولة عند الإشارة !لى الدولة العثيانمانية، وعلى الرغم من ذلك نقد بقي العثمانيون خلارل القرن التارن التاسع عشر قوة يحسب حسابها في السياسة الخاريارجية في كل كل من بريطانيا وفرنسا وإمبراطورية النمسا وكذلك ألمانيا وإيطاليا، ومن
 وشمال إفريقية تتطلع إلى الدولة العثمانية لحماية مصالحها.

لقد استعار بعض المؤرخبن تعبير "الستار الحديدي" لوصف العزلة التي كانت الدولة العيمانية تمارسها في علاقاتها الدولية من جهة وعدم تواصلها مع الدول المجاورة الري من جهن أخرى. ونحن نرى أن هذا القول يجانب الحقيقة. إذ كان هناك تبادلاً دبلوماسياً وثقافياً واتتصادياً بين الدولة العثمانية وجيرانها الأوروبيين، والحق أن عدداً من الفنانين والعلماء والمهندسين (اللعماريين) الأوروبيين كانوا يترددون إلى العاصمة العثمانية

للعمـل في بـلاط السلطان أو في خدمة كبار رجال الدولة
 الأوروبيين الذين امتقطبتهم العاصمة. والجدير بالذكر أن أنرا أوبرا موزارت، Escape from the Seraglio، تصور مغغامرات بطل


 أوروبا الـذي نتـحـدت عـنه. فبيـن مسنتي 1703و 1774 وتع العثمانيون ثمان وستون معامدة أو اتفاقية مع عدن مند من الكيات الكيانات المستقلة تمخض عنها تبادل البعثات الدبلوماسية. فني عهـد السلطان أحمد الثالث (1703 ـ 1730) على سبيل المثال جرى توقيع تسع وعشرين معامدة أو اتغاقية، بعضها مـلـيا مع تتار القرم وواحدة مع إيران. ووقُع السلطان محمد الأول (1730 ـ 1754) ثلاثين اتفاقية منها أربع اتفاقبات مع إيران وائنتين مع حاكيم


 الإمبراطورية العثمانية والعالم الخارجي.

## بلاية النشاط اللعلوماسي

شهد العمل الدبلوماسي تطوراً ملحوظاً خلال عصر النهضة في شبه الجزيرة الإيطالية. إذ أصبح عقد المعالمدات والتوات التوصل إلى اتفاقيات وتشكيل تحالفات، من سمات العمل السياسي. والحق

أن الدولة العثمانية لم تشارك في اللعبة الدبلوماسية بصورة فعالة ومستمرة إلآ في القرن التاسع عشر.

كانت الدبلوماسية في الماضي إذا جازت هذه التسمية تقتصر على مفاوضات في ظروف استينائية لتحقيق غاية محلدة. كان
 رجال البلاط ويزودمـم بتعليماته وبكتاب رسمي لتوصيله إلى
 بلادها وتطلع العاهل على نتائج المفاوضات الدات وينتهي الأمر عند

 مثال على ذلك أحمد رسمي أفندي (1700 ـ 1783) الذي ألوي أُوفد !إلى ثيينا في مهمة رسمية بمناسبة ارتقاء السلطان مصطفى الثيان الثالث العرش. وقد استغرقت مهمته أربعة أشهر، عاد عاد بعدها ليشْغل منصباً في الإدارة المالية. وكان المـنـكـور
 أكثر من مرة بمهام دبلوماسية. ففي الفترة 1764 ـ 1765، سانرين إلى برلين لإقناع ملك بروسيا فريدريك الكبير بعقد حلف مـي مع


 بحصانة تذكر. وكان المبعونون الدنبلوماسيون إلى البلاط العان العثماني يعتبرون مسؤولين عن سلوك ملوكهم وكان مصير الكثير منهم

السجن، إلى أن ألغى السلطان سليم الثالث هذه العادة (1789 ـ .(1807

 أخرى كانت الدولة العثمانية تعتبر نفسها أرفع شانـانّا وأعلى مقاماً من أية دولة أخرى. وبقيت على هذه الحال لمنة سنة أخرى.

في عصر (ما قبل الدبلوماسية، والأعراف الدولية الحديثة، كانت مناك حالة حرب غير معلنة بين الأمم !الا إذا كان ثمـة

 ودون سابق إنذار. ولم يكن المسلمون يرون غضا غياضة في ذلك،

 من الوجهة الشرعية. وكانت أوروبا تنحى المنحى نـئى نفسه ولكن لاعتبارات مـختلفة وكذلك الصين على سبيل المثالـ الوال وكانت اتفاقيات »السلام" المبرمة بين العثمانيين والدول الأوروبية قبل
 وقد تمتد الفترة إلى عشرين سنة. والجدير بالذكر أن معاهِ
 بلغراد الذي أُبرم سنة 1739 مع ثِيبنا حدد فتين 1711 فترة السلم بسبع وعشرين شهرآ قمرياً.

كان الأجانب المقيمون في ربوع الإمبراطورية العئمانية يتمتعون بامتبازات تـجارية خاصة واقتصبادية capitulations
 حكومات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأجانب. ومن هذه الامتبازات استثناء المواطنين الأجانب من الـين الخضورع للقوانين والأنظمة العثمانية. ولم تكن مذه الامتبازات تتطلب المعاملة بالمثل. ويقال أن السلطان سليمان القانوني كان أول من منح امتيازات من مذا القبيل للفرنسيين في عهد الملك فرنـي
 الفرنسيين بالتجول في ربوع الإمبراطورية العثمانية في ظل توانين بلادمم وبمعزل عن القوانين والأنظمة المعمول برل بها فيا في الدولة العثمانية. وفي سنة 1740 أصبحت الامتيازن الاتيات الممنوحة للرعايا الفرنسيين دائمة. وبدون هذه الامتبازات الخاصة كان الان الأجنبي لا يحظى بالحماية القانونية. أضف إلى ذلك أن الأشخاص الان الذين
 والرسوم الجممركية. لذلك كان الحصول على امتياز الانيات خات خاصة من الأمور المرغوبة وأصبع بعض الملوك يطالبون بمثل هـر هـه الامتيازات، بيد أن نظام الامتيازات كاد يقوّض سلطة الدور الدولة

فيها بعد.

والحق أن الدول الأوروبية استغلت ضعف الدولة العئمانية لتحويل الامتيازات الممنوحة إلى الرعايا الأجانب إلى وسيلة للتكسب على حساب الدولة العثمانية. نفي القرن السادس عشر

كان عدد النجار الذي يتمتعون بهذه الامتيازات ومن جملتها
 المستفيدين من هذه الامتيازات ارتفع ارتفاعأ كبيرأ وبدأت تظه أثاره في مطلع القرن الثامن عشّر. والأسوأ من ذلك أن أن كثيراً من


 العثمانية مراراً إلغاء نظام الامتيازات ومفاساسده، ولكنهـم أخفقوا نظرأ لمعارضة الدول الأوروبية. وأخيراً تام قادة تركيا الانيا الفتاة
 من احتجاج حلفائهم الألمان، وتم إلغاوها نها نهانياً بعد إعلان الجمهورية التركبة سنة 1923، لكنها بقيت سارية في مصر حتى الوا أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين.

ولدت الدبلوماسية بالـفههوم العصري في أواخر عصر
 في شبه الجزيرة الإيطالية، وخاصة أن هذه الدول الدول كانت فالت في حروب مستمرة مع بعضها البعض . ومنذ ذلك الحين أخذت االدبلوماسيةه تلعب دوراً متزايداً في السياسية الأوروبية والدولية
 تـقوم عـلى مبـدأ التـــامـل الـــتـوازن والإقرار بـسـيـادة الـدولـة المستقلة، لا فضل لدولة علم المى أخرى بصرف النظر عن تور الدولة أو ضعغها. وفد اضطرت الدولة العثمانية للجوء إلى

الوسائل الدبلوماسية لتدعيم موقفها والمحافظة على كيانها بعد أن تضعضعت ولانت شوكتها.

وفي المفاوضات التي تمخضت عنها معامدة كارلويج سنة 1699 (وكذلك سنة 1730) قبل العئمانيون وساطة الفرنسيين


 ومن الأمثلة على ذلك تحالفهـم مع روسيا وبريطانيا سنة 1798 ضد بونابرت، وأعقبه في السنة التالية حلف دفاعي ضـر فـر فرنسا وبريطانيا. وبحلول القرن التاسع عشر شـرع عـدا عـد من الدورل
 للإقامة في اسططبول بصورة دائمة لكن الدولة العثمانية أحجمت
 رواسب الماضي عندما كانت الإمبراطورية في أوج قوتها ولـا وليست بحاجة لمن يمثلها لدى القوى الأدنى شأنأ. والحق يقال

 التي تتمتع بامتيازات خاصة في الإمبراطورية العئمانية. وكمثال آخر على الصعيد الدبلوماسي، بعد توقيع معامدة كوتشوك
 للتصـديق على المعامـدة في حـين توجه مـمثل عن الخصـم (روسيا) إلى اسطنبول للغرض عينه.

كان البلاط العثماني إبان القرن الثامن عشر يستفبل السفراء الأجانب باعتبارهم ضيوفاً، بمعنى أن الدولة المضينـ
 السلوك بأنه دليل على أن الحكومة العثمانية كانت تعتبر السفير بمئابة ضيف زائر وتتجاهل صفته الرسـمية. وإذا كانت مذه المقولة صحيحة فيمكن أن نقول الشيء نفسه عن فرنسا عندا أرسلت الدولة العنمانية سنة 1720 مبعوناً خاصنا خأ إلى البلاط

الفرنسي الذي أقام لمدة ستة اشهر في فرنسا على نفقة الدولة. تشير المصادر إلى أن السلطان سليم الثالث كان أول من

 ذلك ببضع سنوات سفارات في كل من باريس وثيبينا وبرلين
 المصالح التجارية. ومن المؤكد أنه كان هناك قنصليا الدول بعد سنة 1725. لكن جهود السلطان دبلوماسي لم يحالفها النجاح ونجم عن ذلك توقف الدولة عن اعتماد سفراء لها في الخارج لكنها أبقت على ما يبدو على الخدمات القنصلية.

يمكن القول بأن السلك الدبلوماسي العثماني »الحديث، لم يكتمل إلا في سنة 1821. كان العـئمانيون في تعاملهـم مـع الأجانب يعتمدون على المترجمين dragomans وكان الان اغلب هؤلاء من الجالية اليونانية التي كان أفرادها أو بعضهم يتقنون

عدة لغات بحكم نشاطهم التجاري الواسع في المتوسط والبحر الأسود والمحيطين الأطلسي والهندي . أضف إلى ذلك الكي الأرمن
 تسـك بولاء وإخلاص رعاياها اليونانيين بعـد اندلاع الاستملال وشنق بطريرك اسطنبول اليوناني. لذلك كان من الـان الطبيعي أن تتجنب الدولة الاعتماد على المترجمين اليونانيين لا سيما أولثك الذين كانوا يشغلون مناصب حساسة. لهذه الأسباب
 مترجمين أتراك، أو ممـن يعول على ولانهـمـ وتد بقي نـي هذه الدانرة محدوداً جداً حتى سنة 1833، واتتصر عللى نتل بعض اللغات الأوروبية إلى التركية. وفي غضون سنواتئ مورات معدودة


 الدولة. وكان إتقان لغة أوروبية وبصورة معيارأ لثقافة المرء ورقيه وكانت نخبة المجتمع ترى أن التحديث الـنـيث يتطلب معرنة اللغات الأوروبية للقضاء على التخلف والر الرجعية (وهذه في نظرنا مقولة غير صحيحة) .

كان السلطان محمود الثاني (1808 ـ 1839) أول من أنشـا وزارة للشؤون الخارجية تمهيداً لاعتماد سفراء دائمين لدى بعض الدول الأجنبية، والحق أن هذا الإجراء جاء في في أوانه، لا سيما وأن العاصمة تعرضت لخطر الاحتلال من تبل الروس سنة

1829 وكذلك من قبل قوات محمد علي باثـا سنة 1833. وكما

 الدولة إلى تشكيل طاقم من الموظفين الداثمين ينحصر عملهم في الميدان الدبلوماسي.

وبحلول سنة 1870 أو بعيد ذلك أصبح للدولة العنمانية سفارة في كل من باريس ولندن وثيينا وبطرسبرغ بالإضافة إلى
 في عدد من الأمريكيتين بالإضافة إلى إفريقيا وآسيا. وتد وريا بلغ عدد موظفي وزارة الخارجية في اسطنبنبول سنة 1914 زهاء منة
 عواصـم أوروبية هي، برلين وباريس وروما وليا وبطرسبرغ وطهران



 المؤسسات التجارية.

كان معظم الدبلوماسيين يتتون إلى أسر مرموقة، ومنهم من تخرج من الملرسة السلطانية التي أُنشئت سنة 1868 وأصبحت 1 ألرمت

 ونقاً للمنهج المتّع في الثانويات الفرنسية Lycée. وكان الطلاب

من المسلمين وغير المسلمين ينتمون إلى أسر ثرية وواثقون من أن تخرجهم من هذه المدرسة سيؤهلهم لتولي أرفع المناصب.

وجـدير بـالذكر أن أكثـر من ثُلتي العاملين في السلك
 حين قلّ الإقبال على تعلم الفارسبة، أما العربية فبقيت على المي حالها. موجز القول أن المنهج الدراسي شهد تطورواً ملحوظاً في
 الإسلامية بشقيها العربي والفارسي.

كانت وزارة الخارجية محط أنظار الشبان الطامحين للعمل

 اصصدور عظلم؛ في عهد „التنظيمات، كانوا وزراء وراء خارجية سابقين وهم مصطفى رشيد وفزاد باشا وعلي باشنا. وعلى صعيد الـيد آخر
 مرتبة من نظراثـمـم في إيران ودول البلقان وآسيا الوسطى، ميرّ مـا
 و والسياسي

وعلى الرغم من مشكلة المترجمين التي سبقت الإشارة

 الخارجية كانوا من العثمانيين اليونانيين أو الأرمن وهذه النسبة

أعلى بقليل من نسبة العثمانيين غير المسلمبين من سكان الإمبراطورية. والحقيقة أن معظم هؤلاء العنمانيين المسيحيين لم
 الرغم من كونهم أكثر أملية من غيرهم.

## الخلافة الإسلامهة واستخلامها كادادة <br> من أدوات اللبلوماسية العنمانية،

يجمع فقهاء المسلمين على أن الخلاقة الإسـلامية كمؤسسة
 ومقتل آخر خليفة عباسي. كانت الخلاقة في فجر الإسملام تقوم
 الميلادي كان الخلفاء تد فقدوا سلطتهم السياسبة ولكنهم ظلوا


 يحملون لقب "خليفةه لاعتبارات شكلية أو "بروتوكولية".

اتخذ مفهوم الخلافة طابعاً جديداً في القرن الثامن عشر، وبدأت معالمه تظهر بعد معاهدة كوجك قينارجه (1774) التي اعترفت روسيا بموجبها بتبعية تتار القرم المسلمين الللخليفة"

 إضعاف العلاقات القديمة التي تربط السلاطين العئـمانيـن

بخانات القرم. وفي المقابل حصل الروس على موانقة الباب العالي ببناء كنيسة لهم في اسطنبول شـري الـري حمايتهم. ولعل مذه الخطة كانت رأس الجسر الذي الذي مكنـهـم من التدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية (راجع الفصر الثالث)، وهناك عوامل أخرى دفعت بالعئمانيين إلى التركيز على دور السلطان اكوريث شرعي" للخلفاء المسلمين. كانت الهزاتم التي منّي بها العثمانيون في حروبهـم مـع الروس بـين سنتي 1768 و1774، من أسوأ الهزانم التي تعرني الـي الـي تاريخهم. أضف إلى ذلك الحركة السلفية الناشطة في الجزيرة العربية والتي باتت تهدد سلطة الدولة وسيادتها، وخاصن فيما يتعلق بشرعيتها الدينية، التي رنض المصلحون على محمل الجد. وكان استيلاء السلفيين على مكة والمدينة فين

 السلفي، كل مذه العوامل مجتمعة أدت إلى لجوء الدي الدورالة لتعزيز مكانتها الدينية لدى رعاياها المسلمين وإحياء دور السلطان الـيان
 انتصاراتهم الكبيرة والدور الذي لعبوه في رفع راية الإسلام، أن يذّعوا لأنفسهم حق الخلانة، لا سيما وأن الدولة الدئ العثمانيانية بقيت أقوى دولة إسلامية مامدة في وجه الإمبريالية الأوروبية. وبحلول القرن التاسع .عشر أصبح الكثير من المسلمين في الهند وآسيا الوسطى وشمال إفريقية يعيش تـحت حكـم كل من

بريطانيا وروسيا وفرنسا، مما حفز السـلطان على مناشدلـد
 ومقاومته مستخدماً لهنا الغرض صفته الدنـ الدينية كخليفة على المسلمين. والحق أن فكرة إحياء الخلافة الإسلامية وجدت آلذانيان صاغية لدى الكثير من مسلمي الهند وآسيا الوسطى الذين وقعوا تحت سيطرة بريطانيا وروسيا، وكان السلطان عبد العيان العزيز (1861
 مختلف أصقاع العالم وضرورة توحيد كلمة المسلمين تحت قيادته . وتلاه السلطان عبد الحميد الثاني الذي عمل ألكثر من غيره على إحياء الخلافة الإسلامية.

وتد استخدم السلطان عبد الحميد الثاني (اسلاح الخلافنه، أثناء الحرب الروسية ـ العثمانية بين سنتي 1877 و1878. وكان الروس قبلها تد أجهزوا على الدويـلات الإسلامية في آسيـا
 الحاجز الوحيد الفاصل بينهم وبين البريطانيين في الهند. وبيا وبعد
 المستوى إلى أفغانستان للحصول على مساعدي الـدي الأفغان في التصدي للعدو الروسي المشتركـ الـوا كما زار المبعوث العنماني

 سنوات حكمه على اتصال بالطوائف الإسلامية في هذه الأقطار لتدعيم مركزه على المسرح الدولي.

كان رؤساء عدة دول أو دويلات إسلامية تد اعترفوا بمكانة
 وخانات القرم وكذلك سلاطنة سومطرة في جزر الهند الشرقية. كما أقر البعض بالسلطة الزمنية للعثمانيين. فعلى سبيل الميل المثال، ، يُزعم بأن حاكـم كاشـفي في آسيا الوسطى أصدر نقوداً باسـم السلطان العثماني خلال القرن التاسع عشر. في حين الـين اعترف الأمراء الأفغان بشرعية الخلانة العثمانية ووافقوا على الدعاء لد على المنابر في خطبة الجمعة.

لكن هذه اللدعوة العامة للالتفاف حول الخليفة باعتبار ذلك واجباً ديناً وشرعياً، لم يكن لها أثر يذكر في استمالة المسلمين المين الرازحين تحت الحكم البريطاني أو الفرنسي أو الروسي. وعنيأ الـندما
 يدعو فيه المسلمين إلى الجهاد خد بريطانيا وفرنسا وروسيا،
 حكامهم ولكن دون طاثل. والحقيقة هي أن كثيراً من المسلمين خدموا في صفوف أعداء \ الخليفت، وإن كان بعضهـم قد فعل ذلك على مضض.

علالهات العثمانيين باوروبا وإيران والسيا الوسطى وشمال إغريتيا: علاقات العنمانيين باوروبا،

شهدت علاقات العثمانيين بأوروبا تطورآ ملحوظاً عبر تاريخها. وما من شك أن هذه العلاقات اتسمت بالحروب الداثمة. فبين

سنتي 1463 و1918 خاض العثمانيون لا أقل من ثلاث وأربعين حربا، واحد وثلاثين منها ضد دول أوروبية. وتد تخلـل هـد اونا الصراع فترات من التـعاون في عصر شـاعت فيه التـكتلات السياسية والمذهبية. ففي القرن السادس عشر كان البابن فيا بالإضانـي إلى مفكرين دينين (مسيحيين) آخرين، يعتبرون العالم الأوروبي منقسماً إلى معسكرين: المعسكر المسلم والمعسكر المسبيحي republican Christiania مفهومهم يضم المسيحيين اللاتين حصرأ ولا يشم الا الأرنوذكس. لكن مذا التصوز لمـجتمع مسيحي موحد نظرياً، أخذ يتلاشى نتيجة لنشوء الدولة القومية التي تقوم على الن ولا ولاء الفرد يجب أن يكون للدولة التي ينتمي إليها وليس للعقيدة المسيحية. بمعنى أن سياسة الدولة لم تعد ترتبط بالعواطف الدينية أو المذهبية. ومن الأمثلة على ذلك السياسة التي اتبعها فرنسيس الأول ملك فرنسا الذي اتبع سياسة خارجية بالتنسيق مع العثمانيين على حساب دول أوروبية أخرى، لكن الكن الأمر لم يصل به إلى حد التحالف معهـم بصورة رسمية، بل الكتفى الـى بالسماح للأسطول العثماني بالزوول على الشاطى الجنوبي لفرنسا (الريڤييرا حالياً) مما أثار حفيظة بقية الأوروبين وسخطهم. (سبق
 في عهد فرنسيس الأول امتيازات خاصة في الأراضي الياني العثمانية) وني وفي سنة 1688 أي بعد مرور حوالي مئة وخمسين سنة على على مذي الأحدات لم يتردد الفرنسيون (في عهد الملك لويس الرابع

عشر ) من مهاجمة جيرانهم آل هابسبورغ المسبحيين في الوقت
 لويس آنذاك لبعض الانتقاد على مذا التصر التا نهاية الأمر من الأعمال العادية التي تمليها السياسة العنليا للديا للدول. ويمكن القول أن القرار الذي اتخذه لويس بهنا الشان يشير إلى
 الدول من جهة وعلاقات دول أوروبا الغربية بالدولة العثمارية العيانية من
 في العمل السياسي. وتجلدر الإشارة إلى أن لويس كان قد

 هاجمها العثمانيون. من الواضح إذن أن سنة 1688 شهدرت تغيراً
 عندما يتعلق الأمر بمصلحة الدولة وأمنها.

ليس مستغرباً إذن أن يتدخل الفرنسيون لحساب العنمانيين في المغاوضات التي مهدت لمعامدة كارلوفيج (1699) وصلع بلغراد، وذلك لمنع آل هابسبورغ من تحقيق المكاسبا
 أوروبا. وفي أواخر القرن الثامن عشر انتقلت الدولة العئمانية إلى طور جديد في علاقاتها مع أوروبا الغربية، إذ أبرمت اتفر اتفاقيات
 التحالف العسكري بين الدولة العثمانية ودولة أوروبية من الأمور

المقبولة بعد أن كان في الماضي بعيد الاحتمال. وكنا قد أشرنا في فصل سـابق إلى تحالف العثنمانيين مـع بريطانيا وفرنسا لــــواجهـة الـروس في حـرب الـقرم (1853 ـ 1856). وكـانـت مشّاركة الدولة العثمانية في "مجمع الأمم، الذي انيرّ 1856 إيذاناً بتحول العثمانيين من خصروم إلى شُركاء في التركيبة، الأوروبية.

كلمة أخيرة: لم تغب الدولة العثمانية عن المسرح المار الأوروبي وكانت تلجا إلى الحرب تارة والدبلوماسية تارة أخرى مثلها في ذلك


 وهذا في رأينا أحد الأسباب التي تجعل الألوا الأوروبيين يترددون في قيولي طلب تركيا بالانضهام إلى الاتحاد الأوروبي.

## العلاقات مع إيران وآسيا الوسطى

لم يقتصر النشاط الدبلوماسي للعثمانيين على الساحة الأوروبية
 اتصال ببعض دول آسيا الوسطى بالإضافة إلى إيران والهندن ففي الحقبة الواقعة بين 1700 و1774 أرسل البلاط الإيراني ثمانية
 بالامتمام الكافي من تبل الباحثين بالرغم من أمميته.

أما فيما يخص آسيا الوسطى فقد بقي العثمانيون على اتصال

من حين لآخر بالحكام المحليين في كل من سمرقند وبـارى


 لهجمات من الجانب الإيراني أو الروسي. وكثيراً ما كان مؤلاء المبعونون الرسميون يعزّجون على مكة والمدينة لقضياء فريضة


 الجديد (أحمد الثالث) ومن ثم توجه إلى مكة لألداء فريضة الحـ الحج
 مبعوث آخر للخان (خليفة الخان الأخير) لتهنتة السلطان ألحمد الثالك بمناسبة تنصيبه سلطاناً. وتبع ذلك بعثتين إضافيتينين بين سنتي 1720 و1730. أضف إلى ذلك الاتصالات الدبلوماسية مع خانات خيفا الأوزبكيين. وكانت مذه الاتصالات قائمة منذ النصف الثاني للقرن السادس عشّر. أما العثمانيون فقد أرسلوا من

 السنوات 1732 و1736 و1738. وبعد معامدة كوجك تينـ تينارجـه المشُؤومة توالت الاتصالات الدبلوماسية بين العثمانيين وبعض
 إلى التوسع الروسي في آسبيا الوسطى. وني سنة 1780 أرسل

الخان الاوزبكي المقيم في بخارى مبعوثين، توفي أحدمهما في قونيه بعد عودته من مكة حيث أدى فريضة الحي الحج

 المذكور وأرفقها ببعض الهدايا القيّمة . ويبدو أن مهمة هذا الونا الوفد


 وأفغانستان. وبحلول سنة 1790 عادت العلاقات من جديد با بين زعماء الانغان والعاهل العثماني.

## العلاقات مع الهند:

دأب عدد من الحكام في شبه القارة الهندية على إرسال مبعوثين

 شهيرة (قد نكون ملفقة) تتعلق بكتاب أرسله الإمبراطور المغولي
 الهند بالإضافة إلى دولة المغول، قد أرسلت بعثات إلى البـلى الـلاط العثماني، كتلك التي أرسلت سنة 1716 و1722 و1747. وعلى الجملة كانت مهمة هذه البعثات في الغالب طلب المعون البونة من السلطان في الحروب الدائرة مع إيران. وفي سنة 1777 وصل إلى اسطنبول رسول من حاكم مقاطعة على ساحل مالايبار يار يطلب عون الدولة العثمانية في مكانحة أعدائه المحليين من الطاثفة

الزردشتية. وتذكر المصادر أنه أرسل فيلين عن طريق السويس

 السلطان للوقوف في وجه البرتغاليين والإنكليز، وتجدر الإشارة الإنيرة
 وخلفه سليم الثالث كانا تد أبرما عدة اتفاقيات سياسية وتيا التجارية مع سلطنة مايسور في جنوبي الهند في الوقت الذي كانت هـي هـن السلطنة تعاني من الصراع المحتدم بين فرنسا وبريطانيا في شبه القارة الهندية. وتشير الونائق إلى أن سلطاع الـنان مايسور (تيبو) طلب
 وبين بريطانيا لطرد بونابرت من مصر. يُستدل مما تقدم على ألى العلاقات البريطانية العثمانية كانت ناشطة في كي كل من من شرقي المتوسط وشبه القارة الهندية.

## العلالات مع دول شمالي الخريقبا.

لا شك أن العلاقات السياسية بين اسطنبول ودول شمال إفريقيا
 عشر. في ذلك الحين كانت المناطق الواقع
 العثمانية إلى أن انتزع زمام السلطة زعماء عسكريون محليا
 للسلطان مع الاحتفاظ باستقلالها الذاتي vassal state ويمكن القول أن الدبلوماسية العثمانية في هذا الجزء من أفريقيا لم تتعد

دور الوسيط لحل النزاعات بين هذه الدويلات أو بين أحداهـا وسلطنة فاس (المملكة المغربية الحديئة). وكانت هذه الدويلات
 والجدير بالذكر أن أحد بنود معاهدة كارلوفيج (1659) نص على
 هجمات القراصنة المنطلقة من سواحل شما شمالي إفريقيا. وقد اضطر السلطان أحمد الثالث إلى إلزام باي الجزائر بإيقاف هجمارياته على السفن النمساوية التجارية. وعلى صعيد آخر لم يتر التردد العثمانيون في التوسط لدحل النزاع الذي نشـب بين فاس والجي الجزائريين سنة 1699. وفي سنة 1766 طلب سلطان مراكث العون من من العثمانيين لمقاومة الهجمات التي شنها الفرنسيون على بلاده. في حين نيرن في سنة 1783 يبدى استعداده لمساعدة العثمانيين في صراعهم مع الروس، ويسال عن المعونة التي يستطيع أن يقدمها.

ومن الأمثلة على الدبلوماسية العثمانية في غرب المتوسط، هنالك مثيال يستحق الوقوف عنده : سبق أن أشرنا إلى الـى الحرب الـي العثمانية الروسية بين سنتي 1768 و1774، وذكرنا أن الأسطول الروسي انطلق من بحر البلطيق وعبر إلى المتوسط عن طريق مضيق جبل طارق ومنه إلى بحر إيجه لتدمير الأسطول العثماني
 (في عهد الإمبراطورة كاثرين) أوعز السلطان هذه المرة إلى حاكم
 المتوسط عبر جبل طارق، كما أوفد بعثة إلى إسبانيا للغرض نفسه.

## بعض العراجع المفيدة

Entries marked with a designate recommended readings for new students of the subject.
*Askan, Virginia. © Ottoman political writing, 1768-1808", International Journal of Middle East Studies, 25 (1993), 53-69.

Anderson, M. S. the Eastern Question (New York, Cassels, Lavender. The struggle for the Otoman Empire, 1717-1740 (New York, 1967).

- Deringil, Selim. The well protected dominions (London, 1998).

Farooghi, Naimur Rahman. Mughal - Ottoman (Delhi, 1989).
Findley, Carter. Bureaucratic reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte 17891922 (Princeton, 1980).

Ottoman civil officialdom (Princeton, 1992).
Cǫçek, Fatma Müge. East encounters West: France and the Ottoman Empire in the eighteenth century (Oxtord and New York, 1987).

Heller, Joseph. British policy towards the Ottoman Empire, 1908-1914 (London, 1983).
Hurewitz, J. C The Middle East and North Alrica, a documentary record. I: European expansion, 1535-1914, 2nd edn (New Haven and London, 1975).

Itzkowitr, Norman and Max Mote. Mubadele: An Ottoman - Russian exchange of ambassadors (Chicago, 1970).

Langer, William. The diplomacy of imperialism (New York, 2nd edn, 1951).
Marriot, I. A. R. The Eastern Question (Oxford, 1940).

- McNeil, William. Europe's steppe frontier (Chicago, 1964).

Parvev, Ivan. Habsurgs and Ottomans between Vienna and Belgrade (New York, 1995).
Puryear, Vernon John. International economics and diplomacy in the Near East: A study of British commercial policy in the Levant, 1834-1853 (London, 1935).

Vaughan, Dorothy M. Europe and the Turk: A pattern of alliances, 1350-1700 (Liverpool, 1951).

Wasit, S. Tanvir. 1877 Ottoman mission to Afghanistant, Middle Eastern Studies 30, 1 (1994), 956-962.

## متدم2

اتبعت السلطنة العئمانية استراتيجيات متنوعة للحفاظ على نظام الحكم المركزي القانم على الملكية الوراثية مثلها في ذلك مثل المممالك الأخرى. وقد اسنخدمت الدولة لهنزا السبب وسائل قمعية عنيفة بالإضافة إلى وسائل أخرى أكثر مرونة. سنعرض في في هذا الفصل لبعض السبل التي انتهجتها الدولة لفرض هيريبتها عليا على
 في اسطنبول على الإدارات المحلية في الولايات العيات المثمانية. وفي رأينا أن بعض الباحثين تد بالغوا ني تقديرها للدار الدور الذيلي لعبته السلطة المركزية.

## السلاطين العنمانيون: اسس الحسى الوراثي

لا شك أن أحد أسباب نجاح العئمانيين يكمن في قدرة العانلة
 التحولات الجذرية التي طرأت على ميكل النظام. لذلك من

المفيد أن نستعرض الكيفية التي كان يتم بها توارث السلطة. من المعروف أن الكثير من الملكيات الوراثية كانت ولا
 وفي بعض الحالات كان ذلك متاحاً للذكور والإناث على الانى حد

 عشر، كانت \شرعة الأقوى، هي التي تقرر من سيرث الـئ العرش



 الدولة. وكان جميع أبناء السلطان مرشحين نظريأ لاعتلاء عراء عرش
 انتقالية تتسم بالصراع بين الأبناء على عرش السان السلطن النجاح غالباً ما يحالف الإبن الذي يصل يلا يلا ويحصل على مبايعة رجال البلاط والجيشن . وقد لا يبدو هنا
 أتاحت اعتلاء أفراد من أولي العزم سدة السلطنة.

لكن هذه الطريقة في توارث العرش تغيرت فجأة في عهد السلطان سليم الثاني (1566 ـ 1574) الذي عيّن الـير ابنه الأكبر (الذي
 الأناضول. في حين استبعد أبناءه الآخرين. وكذلك فعل مراد

الثالث بعد ارتقاثه العرش، حيث عين إبنه الأكبر (محمد الثالث لاحقاً) والياً على منبسنا. وكان محمد الثالث آخر السلاطين الذين شُغلوا هذا المنصب قبل تبونهم العرش. وقد بقي هذا العرف ساثداً لخمسين سنة .

ولا بد من الإثـارة في هذا السياق إلى أنه في حقبة معينة كان السلطان بعد نربعه على العرن يعمد إلى
 1481) أول من اتبع هذه الـنـنة الدموية حين أمر بإعدام جميع
 العثماني والإسلام بوجه عام يدين بشدة جراتم الم القتل (كما كان الحال في أوروبا المسيحية في ذلك العصر). وهنا علينا
 العادي، بمعنى أنه يجوز للحكام أن يقتلوا اتقاء للفتنة أو في
 الحاصة والعامة في أوروبا والـشرف الأوسط. إليك المرسوم (قانون نامه) الذي أحدره السلطان محمد الفاتح لتبرير فعلته:

اعلى من يرث الملك بعدي من أبنائي أن يفتك باخوته كي
 التقيد بهذه الفتوى،(1)
A.D. Anderson The structure of the Ottoman dynasty ، ,اجـع كـتاب

ولا نشك أن مكيافيلي (صاحب مقولة الغاية تبرر الوسيلة) سيجد في هذه الوثيقة ما يتفق مع فلسفته السيانية (ماحية. من الواضح

 واستقرارها. وقد بقيت هذه الممارسة، أي قتل السلطان لإخيرته بعد اعتلانه العرش، لأكثر من قرن .
فني سنة 1595 أمر محمد الثالث بإعدام أخوته التسعة عشر ولم تتوقف هذه العادة إلا في سنة 1648. والاستنناء الوحيد كان السلطان محمود الثاني الذي أعدم أخيه مصطفى سنة 1808 خشية أن ينازعه على العرش. وكان النـ مصطفى الذكر الوحيد من إخوته الأحياء آنذاك.
وبحلول سنة 1617 أصبح النظام الوراثي يقوم على أن يكرئ


 عن اعين الناس ضمن أسوار تصر السلطان الحريم كي يتسنى للسلطان مراقتتهم عن كثب.
وكان السلطان هو الوحيد من بين أفراد عاثلته الذي يحق لـ إنجاب الأطفال. ويبدو أن محمد الثالث كان آن آنخر السلاطلانين الذين أنجبوا أطفالاَ قبل تربعهم على عرش السلطنة.
اللعطلح المثماني حرنياً ـ المعزب.

لم يقم نظام الملكية الوراثية في الدولة العثمانية على مبدأ ثابت وإنما تغير تبعاً لتغير الأحوال. من الملاحظ أن عالـن
 للسلاطين العئمانيين إخضاع مناوئيهم من الأمراء التركمانيين في الأناضول وكان السلطان قبل ذلك يعتبر بمثابة كبير الأمراء. وني النصف الثاني من القرن السادس عشر أصبح العرن يقن الاني يرث الإبن الأكبر العرش. وكمـا ذكرنا كان الإبن الأكبر مو
 الأقاليم كي يتسنى له اكتساب بعض الخبرة الإدارية، وقد تزامن


 كبير الوزراء (الصدر الأعظم). موجز القول القول أن التحول الـور الذي طرا على تواعد الوراثة رافق انتقال السلطة من أيدي الأمراء والزعماء (الارستقراطية الحاكمة) إلى السلطان العثماني ومنه إلى القصر وأخيراً !لىى الصدر الأعظم والبانواتِ. لكن السلطان بقي خلال
 وحاكم يتلانىى. وكان للنساء نفوذ غير قليل في الصراع اعلات السياسية الداخلية وفي ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك فـاك موجز القول أن السلطان في حد ذاته لم يعد ذا شأن في تصريف أمور الدولة، بل بقي رمزاً يملك ولا يحكم بالشكل الذي الذي كان أسلافه يحكمون.

دور السلاطين والأسرة العثمانية المالـحد
في الحياة الاجتماعية
عمد السلاطين بحكم مركزهم إلى استخدام وسائل كثيرة لإبراز
 والسياسي. وهناك الكثير من الشواهد على أن قوة السلطان لم تكن مستمـدة نقط من الـجيـش والـمـجنديـن لـخلمة اللدولة ومؤسسـاتها، وإنما من تواصل الـــلالة الحاكمة مـع الـقوى السياسية والسُعبية أيضاً.

وقد تراوحت الوسانل التي استـخدمها الحكام لتـعزيز مكانتهم، من رعاية الاحتفالات الرسمية إلى الأعمال الخـيرايرية. كانت الشعائر المتبعة عند ارتقاء سلطان جدان


 بسك نقود جديدة بهذه المناسبة وهو حق تفرد بـر به السلاطين. وكانت آخر مراسم تنصيب السلطان الجديد وأهمها، تجري جو مهيب على مقربة من ضريح الصحابي أبو أيوب الأنصاري، حيث كان السلطان يُقلد سيف عثمان .

والجدير بالذكر أن أبا أيوب الأنصاري كان قد توناه الأجل
 الأولى خلال الفترة 674 ـ 678.

وتذكر المصادر أن جنود السلطان محمد الفاتح اكتشفوا الضريح أثناء الحصـار الذي أدى إلى سقوط القسطنطينية بيد السلطان المذكور سنة 1453 .

كان ختان أبناء السلطان من المناسبات التي جرت العادة على الاحتفال بها، بالمهرجانانات والانلعاب الان النارينا بالذكر أن السلاطين في أكثر الأحيان كانوا يتحملون تكاليف ختان أبناء الطبفة الفقيرة وغيرهم من سكا سكان الوان اسطنبول. نذكر منهم على سبيل المثال، السلطان أحمد الثالث في أوائل القرن الثامن عشر والسلطان عبد الحميد في أواخر القرن التاسع عشر. ولعل الحدث الأبرز في مذا السياق الاحتفالات التي جرت بمناسناسبة ختان أبناء السلطان أحمد الثالث حيث مُنـحت الجما الانماهير عطلة رسمية استغرقت ستة عشر يوماً تخللتها احتفالات شمان الدولة. ومما يذكر أنه جرى أيضاً ختان 5000 صبي من الفقراء
 نارية وضروباً من العروض الفروسية بالإضافة إلى الحفلات
 من مظاهر الابتهاج.
وفي سنة 1704 رعا السلطان عدة مهرجانات كلات كبرى احتفالاً
 العلاقات بين أفراد العائلة المالكة. ولم تقتصر الاحتير الاحتفالات على مثل هذه الأمور؛ ففي أواخر القرن السابع عشر ، المتر التفل البلاط بحفظ ولي العهد (مصطفى الثالث) للأبجدية العربية ولمقاطع

من القرآن الكريم. وكان السلاطين أحياناً يرعون مسابقات في تلاوة القرآن. وذلك للتأكيد على دورهـم في نشر الثقافة الدينية وعنايتهم بالعلم والعلماء.

ومن التقاليد المتبعة الدعاء للسلطان على منابر المساجد بعد



 لعرضها على السلطان أو من ينوب عنه. وكانت النقود العنيا

 مرة في القرن التاسع, عشر وعليها اسمر السلطان وريان
 الحامس (محمد رشاد) الذي تولى الحكـم في الفترة (1909 ـ

ومناك لوحات زيتية تعود للعصور الأولى لتأسيس الدولة
 تصورهم يمارسون رياضة الصيد والقنص أو التصون التصويب بالقوس


 بخلاف أسلانهم المحاربين.

والجدير بالذكر أن الأسرة العثمانية المالكة وعلى رأسها
 الدولة بأفضال الأسرة الحاكمة. وهنا يجب أن نتذكر أن الأثرياء
 والتعليمية والمرافق العامة، وليس الدولة.

وقد بقي هذا الوضع حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما أخذت الدولة على عاتقها هذه المسؤوليات بالروني
 بناء المساجد واطعام الفقراء بالإضافة إلى عنايتهم بالمرانـرانق العامة مثل إنشاء نوافير المياه (السبيل) لتوفير مياه الشرب

 الإشارة إلى أن خزينة السلطان بقيت حتى القرن التاسع عشر امتداداً لخزينة الدولة.

ولعل هذه الأعمال الخيرية لم تكن فقط من باب الإحسان وإنمـا كـانت أيضـأ لـفـمان ولاء رعـايا الأمبراطورية كلأسرة
 السلطان أحمد النالث على تمويل وتشييد بركة ونافورة ميان

 ونقش إسمه على البرج. ولعل أجمل ما شيده السلاطين على نفقتهم الخاصة تلك المساجد الرائعة التي تزين أفق العاصمة



اسطنبول والمدن التي كانت في الماضي خاضعة للحكم العثماني. ومن أبرز هذه المساجد، مسجد ولمد سليمان الكبير (سليمان القانوني) ومسجد السلطان أحمد وكذلك مسجد الحبد السلطان سليم اليما الثاني في أدرنة. وبذلك ارتبط اسم سلاطين آل عثمان ارتباطاً وئيقاً بأجمل الصروح الدينية في العالم العثماني المسلم. واستمر السلطان الدان محمود الثاني في اتباع هذا التقليد، إذ شيد مسجدال الصدا أطلق عليه اسم مسجد النصر (نصرتي بالتركية) وذلك لإحياء ذكرى قضائه التام على الإنكشارية (انظر الصورة 2).


مورة 2: مورة لداخل جامع نمرتي (النمر) الذي شيده السلطان مصمود الثاني

ولم يهمل السلاطين العناية بشُؤون رعاياهم من المسلمين الشيعة، وبذلوا ما أمكنهم للحفاظ على الأماكن الشيعية ورعا وعايتها في كل من النجف وكربلاء. وبقوا على هذا النهج إلى ما بعد القرن السادس عشر. والحق أن الأسرة العثمانية الحاكمة دأبت
 المنررة لإثبات مكانتها كحامية للمقدسات الإسلامية دون منازع
 ويبدو أن الأسرة الحاكمة كانت تعتبر ذلك من واجن ومـما يذكر أن السلطان عبد الحـد الحميد منـي
 العثمانيون لاحتكار تأمين الأقوات والمؤن لسكان مكة. وتد بذل السلاطين على مر العصور جهوداً كبيرة لضمان الانئن أمن الحمجان

 الحصون وعززوا الحامبات على طول طريق الحبج الذي يصل
 القرن السابع عشر بشن الغارات على الطرق المؤدية إلى مكة والمدينة، وونقوا سنة 1803 إلى الاستيلاء على مكة. الـى الـي أشرنا إلى أن السلطلن محمود الثاني أوعز إلى محمد علي بانـا
 نجح محمد علي، ولو مؤقتاً ، في هذا المسعى. وفي نهاية القرئر القرن التاسع تم إنجاز مشروع سكة حديد الحجاز بمباركة السلطان

عبد الحميد الثاني، وذلك لتسهيل سفر الحجاج ولتقوية مركزه الديني كخليفة وكسب مودة رعاياه المسلمين، وللتوكيد على وصايته على الحرمين الشريفين. وكانت جهود بريطانيانيا لطرد
 الحرب الأولى ترمي إلى تجريد السلطان من مكانته الديند الدينية في
 أكثر من قرن (راجع الفصل الخامس).

تـد يسـتغرب الـمرء أن الـمـصـادر لا تـذكر أن أحـداً مـن
 والحقيقة أن من أدى فريضة من أفراد الأسرة المالكة العثمانية لا
 والجدير بالذكر أن السلطان سليم الأول كان قد تسـلـم في القاهرة مفاتيح الكعبة من يد شريف مكة سنـة 1517 ولكنه لم 15 بلم يتوجه بعدها لأداء فريضة الحج بالرغم من من وجوده المده على مقربة من الديار المقدسة. وفي أوائل القرن السابع عشر أعلن السلطن

 مكة بـعد خلعه سنة 1922 ولكنه عـاد أدراجه قبل أن يقوم بمناسك الحج. كيف نستطيع تفسير إممال السلاطين لأحد أهم أركان الإسلام؟ وهنا من المفيد الإشارة !!لى أن العلماء كانوا قد

أصدروا فتوى في عهد السلطان عثمان الثاني، مفادما أنه من
 دفة الحكم بدل الذهاب إلى الحج (4). وهنا تجدر الانـي الإشارة إلى
 ثنيه عن أداثه فريضة الحج لاعتبارات سياسية خاصة آنذاك.

دأب السلاطين من القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن
 ما يبدو مكاناً مغلقاً يكتنف الغموض ويعكس عظم وهيبتها. كان القصر من الوجهة العمرانية يتألف من عدة ألفـي أفنية

 الوحيدة التي يمكن لعامة الناس الولوج منها الى الـى الفناء الـخارجي



 شاطئ البوسفور سنة 1856. في حين اختار السلطان عبد الـد الحميد الثاني (تصر يلدز" مقرأ لإقامته.

ومن يزور تصر توبكابي اليوم سيجد فيه تطعاً أثرية تدل على رغبة العثمانيين في تنصيب أنفسهم أوصياء على الترات

الإسلامي. ومن مذه القطع (حسب زعمهم) شـعيرات من لحية النبي

 الامبراطور البيزنطي ونقل إلى القسطنطينية.

## بعض حوانب الإدارة العنمانيه

 اديوشرمها، وسنسلط الضوء على بعض الا تهيمن على كتابات بعض الباحثين في التاريخ العثماني. ويزعم
 المسيـحيين (االمـرتدين" الذين ولّدهـم نظام ديوشُرمه. ومذه المقولة مع ما فيها من مبالغة في التعميم، تستند إلى بعض الحقائق. فني القرنين الخامس عشر والسادس عشر كـر كان نظام
 لتزويدها بالموظفين والقادة. والحق أن الكثير من كبار الموظانينين والوزراء والقادة العسكريين كانوا من ضمن الفتيان النصيار النصا الذين احتضنتهم الدولة بعد أن انتزعتهم من عانيانلاتهم (راجع الفصل الثاني). وقد حاول السلطان عثمان الثاني سنة 1622 إلغاء


 تراجع الدولة العثمانية في الميدانين السياسي والعسكري مما دنع

بعض المؤرخين إلى الإدعاء بأن تراجع الدولة كان بسبب غياب هذا العنصر البشري التي قامت الدولة على أكتافه والتي كان نظام الديوشرمه أحد أمم روافده.

لكن هذا الإدعاء يقوم على عدة افتراضات خاطثية : أولها أن التحوّلات التي طرأت على البنية السياسية الداخلية الليألدية اللدولة لعبت
 الضعف تظهر على الصعيد الدولي بعد سنة 1600 عندما لم يعد

 السلطة الفعلية من يد السلطان وظهور مؤسسات وألمان ونماط

 طبيعياً في اتجاه نقل الإدارة الفعلية من يدي السلطان الـيان الـيان إلى كبار الوزراء والباشوات. بمعنى أن السلطان بات يات يملك ولا يحكم وعلى ذلك لا يمكن القول أن ضعف الدن الدولة يرجع إلى الـى مـا التحول الداخلي. إن الضعف الذي النـي التاب الدولة العثئمانبة يعود في نظرنا إلى تقدم الدول الأخرى وعجز العثمانيين عن اللحاق
 في بقية أرجاء العـالـم باستئناء اليابان. وفيمـا كانت الـورو
 مكانها وتحولت بالتالي من دولة عظمى إلى دولة من المرتينـة الثانية إن صح التعبير، بعد أن كانت من أقوى الدول قاطبة في

مستهل القرن السادس عشر. نخلص إلى القول بأن انتقال السلطة
 الأعراض التي صـاحبت التخلف والوهن الـني الهـابها على المستوى الدولي.

أما الافتراض الثاني الخاطئ فيكمن في الفكرة القائلة بان توة الدولة العئمانية وتماسكها يرجع إلى أولثك المئك المسيحيين الذين

 الديوشرمة أضعف سلطة الدولة لأنه أدى بطبيعة الحال إلى تحكم المسلمين بإدارة الدولة بدل المسلمين المتحين المدرين من عائلات مسيحية (في البلقان وغيرها). ولعل هذا مثال فاضح على التعصب الثقافي الذي يعتبر المسيحيين أكثر كفاءة بطبيعتهم من المسلمين وأقدر منهم.

ولتـحـلـيـل الأسبـاب التـي أدت إلى الـتـخـلـي عنـن نظـام الديوشرمة، من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار عالملين مرتبطين بالتحول البنيوي الذي طرأ على الدولة الدين العثيانية بين
 في عصورها الأولى إلى استقطاب جميع الكففاءات دون النظر إلى أصل الفرد أو مكانته الاجتماعية، وبذلك ألتا التاحت الدولة الفرصة لجميم الذكور دون تمييز للـعمل في خدمتها فـا في المجالين العسكري والمدني بحيث أصبح بمفدورهم تبر تبوء أرفع اللمناصب والتمتع بالجاه والثروة. ونجم عن التوسع السريع

للدولة العثمانية حاجة ماسة للموظفين والإداريين في الميدانين العسكري والمدني. ونستطيع القول أن الديوشرمه لجزء من حاجة الدولة المتزايدة لعناصر قادرة على العي القيام بأعباء
 متعاقبة من الديوشرمه انخرطت في السلك الإداري والعسكري
 ذلك لم يعد هناك ضرورة لبقاء نظام الديوشرمه.

أما العامل الثاني الذي يجب أخذه بعين الاعتبار فيكمن في انتقال السلطة الفعلية تدريجياً من يد السلطان إلى الصّير الصدر الأعظم (وزير السلطان) وأعيان اسطنبول (الباشوات) خلال الحـرا الحقبة
 الديوشرمه كان ينطوي على الولاء للسلطان الذي الذي كان يشان يشمله برعايته الخاصة. إذ بقي المـجندون للحـديمة يتلقون وتدريبهم في القصر السلطاني حتى منتصف القرن السادن عندما كان السلطان في أوج توته. في ذلك الوتي كـت كان بعض
 لتسلم مناصب معينة في القصر ؛ ويبدأون من ثم بارئ بارتقاء سلم
 رفيعة (والٍ أو بكلربي). وفي القرن الـيابع عشر كانت التعيينات
 الدولة. نخلص إلى القول أن نظام الديوشرمه وتسلط القـي يعـد ذا شـأن يـذكر في إدارة الـدولة وترتـب عـلى ذلك بـروز

مؤسسات جديدة مُمثلة بالوزراء والأعيان (الباشوات) وكبار
 الموظفين من مـختلف الخلفيات والشُرائح الاجتماعياعية خارج إطار الـ ديوشرمه. وبنهاية القرن السابع عشـر أصبح هؤلاء
 المركزية والإدارات المحلية في سائر أقاليم الإمبراطورية.

دأب السلاطين خلال القرون الثلاثة، الثامن عشر والتاسع عشر والعشُرون على تزويج بناتهم وأخواتهم وحفيدنماتهم لكان رجال الدولة كوسيلة لتدعيم مركزهم
 من أحد أعيان الدولة بعد وفاة زوجها كي تبقى الأسرة الحاكما
 على الزواج والمصاهرة من الوسائل المتبعة إلى أن زالت
 السلطان سنة 1914 من أنور باشا أحد أبرز قادة جمعية التركيا

الفتاة|" ${ }^{\text {(5) }}$

## العلاحات بين الباب العالي والآحاليم (الولايات)

سنورد فيما يلي نموذجين عن طبيعة العلاتات بين العاصمة والأقاليم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. سيكون الميال

الأول عن دمسّق في الفترة 1708 ـ 1758. أما الـمئال الثـاني فسيكون من نابلس في شـمال فلسطين خلال الال الفترة 1798 ـ
 الأوضاع داخل الدولة بوجه عام.

يحسن بنا قبل عرض المثال الخاص بدمشٌق أن نمهد لذلك باستعراض مجرى الأحداث خلال القرنين الثامن عشر والتاسع
 على الصعيد العسكري قبل سنة 1750، ومن هذه النجاحـاحات استرجاع شبه جزيرة الموره، وإلحاق الهزيمة بيمة بيطرس الأكبر وجمهورية البندقية واسترداد بلغراد. لكن المصائب توالت بعد ذلك، وخاصة تلك التي نجمت عن الحرب العئمانية ـ الروسية بين سنتي 1768 و1774 والهزاثم التي أنزلها الروس ومحمد الـي باشا بالجيش العثياني، في الفترة الواقعة بـين سـنتي 1820 و1840. أما على مستوى اللياسة الداخلية نقد أخذن الحن الحكورمة المركزية مـذ أوائل القرن الثاني عشر باتباع برامبج تستهدف إحكام قبضة السلطة على الولايات لكن ذلك ألكى أدى في نهاية المطاف إلى منح الزعماء المحليين سلطات وصلاحيات الـيات أوسع من ذي تبل (أي تبل سنة 1750). وفي الوتت ذاته عمد السلطان سليم الثالث وكذلك السلطان محمود الثاني إلى جعل السلطة أكثر مركزية بإقامة نظام سياسي يتيح للحكومة في اسطنبول التحكم بما يجري في الولايات.

لا بد أيضاً من أن نستعرض بلايـجاز التقسيمات الإدارية

للإمبراطورية. كانت الإمبراطورية في العصور الوسطى لتأسيسها



 الأناضول يشرف على إدارة القسـم الآسيوي. كان كان اللا القسمين يتألف من ولايات. وكانت الولاية مقسمة إداريأ إلى مقاطعات أو سناجق (مفردها سنجق)، وهذه السناجق بان بدوردها مقسمة إلى أقضية (مفردها تضاء). كان الوالي يتربع على تمة منا هذا الهرم


 الإدارية أخذت تتقلص بمرور الزمن دون أن تتغير التسميات.

> العلاكات بين الباب العالي والأكاليم، ولاية دمشق،

كانـت دمشـت من الولايات ذات الشأن في الدولة العنـمانية، وتحظى بعناية خاصة لا سيما في النصف الأول من القرن الثامن
 المركزية والإدارات المحلية أمر لا مفر منه، وخاصة بالـي بعد الهزاتم التي مني بها العثمانيون على الجبهة الأوروبية. أضف إلى ما

cosers)

تقدم الكارثة التي حلت بقافلة الحجاج التي انطلقت من دمشق
 بعد تشتت شمل القافلة نتيجة لهجمات البدر علـي الصحراوي الذي يصل دمشق بمكة.

وبناء على ذلك لجا الباب العالي إلى اتخاذ عدة إجراءات

 حق جباية الضرائب وتوفير الأمن والحماية للسكان كي يتمكن
 وخاصة الجيش لضمان أمن وسلامة المواطنين العثمانيين شأنها في ذلك شأن جميع الدول التي عاصرت الدولة العثمانية(7).
ثانياً: عين الباب العالي سنة 1708 والياً جديداً على دمشتق،

 آل العظم رعوا مصالحهم الخاصة في المنطقة معتمدين على
 على أن الدولة العثمانية بدأت تميل إلى الاستع الـيانة برجاني أعيان المنطقة بعد أن كانت تعتمد على رجال من "اخريجي" البلاط العثماني إن صح التعبير. نالثاً: بعد سنة 1708 لم يعد من واني الهـب والي دمشت أن

يشـارك في حالات الحرب أو يتولى إرسال توات تحت إمرته
 القرن الثامن عشر عندما بلغ التوسع العثماني مدلـي الدولة تسعى لتدعيم الأمن والاستقرار كي يتسنى لها الـا استغلال



 الوالي في الترقية. وكان من تداعيار مريات هذه التغييرات أن أن عادة
 ملحوظ.

رابعاً: نظرأ لكـون الوالي (أو يُفتـرض أن يكـون) عـارفاً
 للتوفيق بين مختلف الفنات الاجتماعية والسكانية سواء ألانانت هذه الفنّات من الزعماء المحليين أو الحاميات الإنكشارية أو القباثل البدوية. وتد لجأ الولاة إلى عدة وسائل لتحقيق هذا الغرض. ومن هذه الوسانل مـحاولة توحيد القضاء الـواء الشرعي. كانت الدولة العنمانية تعترف بالمذاهب الفقهية الأربعة، علماً


 والواقع أن جل علماء دمشّق ظلوا حتى سنة 1650 يتبعون

المذهب الشافعي الثى جانب المذمبين الحنفي والحنبلي. لكننا نلاحظ أنه بحلول سنة 1785 أصبح المذهب الحن الحنفي المنـئهب الفقهي المعتمد من قبل السواد الأعظم من علماء دمشق يدل على رغبة الدولة في جعل القضاء السنرعي يتمشنى مع المذهب الرسمي للدولة.

خامساً: فام الوالي الجديد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الحجاج، التي أصبحت مطلوبة أكثر من ذي قبل. لذلك زيد عدد الحاميات والحصون على طلى الحريق الحي الحن البري المؤدي إلى الحرمين. وأصبح والي دمشقّ، اعتباراً من سنـة 1708 يتولى بنغسه إمارة الحج

حققت هذه الإجراءات شيئاً من الأمن والاستقرار حتى سنة 1759، وهي السنة التي أغارت فيها جماعاتات من البدو على قافلة الحجاج العائدة من مكة وأعملت فيها السلب والنهب وتد وتد نجم عن ذلك هلاك عشرين ألف حاج لقوا حتفهم في الصحراء بعد أن تعطعت بهم السبل وأنهكهـ الحر والعطن الحدث الجلل تضعضعت السلطة المركزية للوالي إلى أن جاءت إصلاحات القرن التاسع عشر. وقد سبق مذه الفترة ظهور علد الـيد
 ببسط سلطانه على شمال فلسطين وأعقبه أحمد باشا الجـا الجزار الذي وُفق إلى إنشاء دويلة تمتد من شمال فلسطين إلى دلى دمشّق. ولا يزال مسجد ألحمد باش الـا عكا. وكذلك الأقنية المجاورة (لجر المياه) التي أنشأها لتشجيع

زراعة القطن لتصديره إلى أوروبا. وخلال الربع الأخير من القرن
 المحليين الأقوياء أمثال تره عثمان أوغلوا الاطن الذي
 منطقة مـجاورة لدولة ألبانيا الحالية يفطنها آنذالك الكا حورالي مليون نسمة من سكان الإمبراطورية العثمانية(8).

> العلاكات - بين الباب العالي والآكالههج: وكاتع نايلس،

لا شك أن نابلس ليست تلك المدينة التي يمكن مقارنتها بدمشّق من حيث أمميتها وموقعها في الإمبراطورية العثمانية. سنقسيم البحث إلى شطرين: نعرض في الشُر الأول لبعض جورانب


 فسنعرض كلإصـلاحات التـي نُفـنت في الـقرن التاسع عشـر وانعكاسات هذه الإصلاحات على الحياة في الأقاليم ابتداء من
 اتبعتها في تعاملها مع الزعماء المحليين. ففي نابلس (كما في سائر أنحاء الدولة) أصبحت النخبة المححلية الحاكمة امتدادأ

> . Also see above, pp. 46-50

Rediscovering Palestine (Berkeley, 1995) راجع كتاب بشارة دوماني:

للسلطة المركزية ورديفاً لها. وبعبارة أخرى يُبتت الحكومة المركزية شرعيتها من خلال تعاون الزعماء المحليّانين ومشارياركتهم في رعاية المؤسسات الاجتماعية والمدنية بالنيابة عن الحكيون المركزية مما أضفى على هذه السلطة مصدلداقية أكبر في أعين العامة. موجز القول أنه نشأت علاقة قائمة على المنفعة المته المبادلة بين منبع السلطة في اسطنبول والحكام المحليين. وهذه المنفعة أو المصلحة المتبادلة شكلت القاعدة التي قام عليها الحكـم

العثماني.
نعود للحديث عن نابلس فنقول: بعد اجتياح نابلبون بونابرت لمصر تابع زحفه شمالاً نحو سورية وفي سنة 1799 هاجم عكا. على أثر ذلك سارع السلطان سليم الثالث بإصدار مراسيم تدعو السلطات المحلية إلى جمع قواها والـي التصدي لهنا الهـجوم المعادي. وتذكر المصادر أن أحد القادة المحليّين فيا في نابلس نظم تصيدة شـعرية حاول فيها الـيا استنهاض مـيا المنطقة وزعمانها وحثهـم على مقاومة بونابرت


 والسياسي كلباب العالي وللسلطان القابع في تصر توبكابي(10) من الواضح أن الدولة نقدت الكثير من سلطتها في هذه

المنطقة، إلى حد أنها باتت تجد صعوبة في جباية الضرائب في فلسطين عموماً. لذلك عمد الوالي في دمشُق إلى الشـن بنفسه على رأس كتيبة من الجنود إلى المناطق المنـي
 الدولة. وكان الوالي يقوم بهذه المهمة سنوياً قبل حلول شهر رمضان بأسابيع قليلة .

بيد أن هذا التقاعس في الاستجابة لمطالب السلطة لا ينبغي تعميمه. فعلى سببل المئال أرسلت المناطق القريبة من القد القدس

 المندوب بإرسال عدد من المقاتلين أو دنع بدل نقدي في في

 الثالث آنذالك، مما دنعه إلى توجيه الخطاب التالي للمعنيين بالأمر :

اسبق لنا أن أبلغناكم بضرورة تنديم الفي رجل من تضاني نابلس وجنين للمشاركة ني الجهاد جنباً إلى جنب


 إلى ألف رجل، وتد قبلنا ذلك تلطفاً بكم. وحتى الآن لم


بارسالهـم. . . لذلك سنقبل بدلاّ نقديأ قدره 110 آلاف

$$
\begin{aligned}
& \text { ترش . . . وإذا أبديتـم أي تردد. . . فـسيكـون حســبـكـم } \\
& \text { (11) عسـر|ic) }
\end{aligned}
$$

وفي النهاية لم تحصل الدولة على أي مال أو عساكر. لكن ذلك لا يعني (وهذه ملاحظة هامة) بأن الزعماء في نابلس كانوا


 كيانهم الاقتصادي وتماسكهم الاجتم الاجتماعي والثقاني اسادتهم" في اسطنبول. يتضح مما تقدم أن السطنبول في تلك
 السياسي والأهلي في نابلس.

نتتقل الآن إلى الشتق الثاني من بحثنا المتعلق بنابلس. لكي نستوعب الأثر الذي خلفته سياسات الباب الـي العالي (الحكابي
 التي اتخذتها الدولة حوالي سنة 1840 لبسط سيطرتها على كايلى كافة

 وإعادة تطبيق التجنيد الإجباري وتفعيل عملية جباية الضرئرين على الرؤوس (الجزبة قديمأ أو الضريبة المفروضة على كل

شـخص بالغ). ففي الأربعينيات من القرن التاسع عشر جرى

 1858 وُضعت القوانين المتعلقة بمـلكية الأراضي على الـي أسس

 في اسطنبول، وتم لها ذلك في السنـوات الأخيرة الـنيرة من حكـم السلطان محمود الثاني الذي توفي سنة 1839.

وبالرغـم من هـذه الإجراءات فـــد بــي مـعظـم الزعـمـاء المححليون يتمتعون بنفوذ سياسي كبير. والحت الـنـي أن الأسر التي انتمى إليها هؤلاء الزعماء وأعقابهـم بقيت حتى أواتل القرن الـين
 والاتتصادية. وعندما نحولت هذه المناصب إلى مناصب ا(انخرية| أي بدون راتب، كان من الطبيعي أن لا يشغلها سوى أثرياء

 ذلك في مصلحة الزعماء المحليين (الإقطاعيين) الذي أحكيموا سيطرتهم على القطاع الزراعي والاقتصادي بشكل عام، بفري بفضل
 المصرف الزراعي. وكان من نتانج ذلك تنافس (واحيانانَ تعاون)
 الضرائب. والواتع أن الضرائب المفروضة على الفلاحين بقيت

كسابق عهدها مصدر الرزق الأول للزعماء المحليين والباشوات في اسطنبول وباقي الولايات العثمانية.

في سنة 1840 شرع الباب العالي بإصدار سلسلة من
 منـاصب إداريـة (بـلدية). ومن جـمـلة مـا نصـت عـلـيـه هــنـ
 (لواء) والقضاء(12)، شريطة أن يتكون المجلس من من ثلاثة عشر

 يتولى الإشراف على أنشطة هذه المجالس موظفئون معينون منينون من قبل اسطنبول لهذا الغرض. ومكنذا تمكنت امططنبول من خلا هذه الأنظمة الجديدة أن تدير شؤون الولايات بفاعلية أكثر من

ذي فبل.
فيما يخص نابلس، تشير المصادر إلى أن تشريعات 1840 الحاصة بالمجالس المحلية قد أدت إلى مساومات بير الـين الزعماء المحليين والسلطة المركزية حول قضايا تتعلق بصلاحيات هذا


 وغير المسلمة. لكن زعماء المسلمين في نابلس أصروا على
(12) تتسبم إداري أصغر من للواءه وأكبر من اناحيةء (المعزّب).

وجوب بقاء المـجـلس بأعضـاثه الـحاليـين باعتبار أن مؤلاء






 من كبار التجار والصناع من أعيان المنطقة صوتآ في المؤسسة السياسية الداخلية.

والحق أن نموذج نابلس يمثل توجه الدولة العام في تعاملها مع القوى المحلية في سانر أرجاء الإمبراطورية . ونستطيع القون
 في إدارة الشُؤون المحلية في الولايات، وكان المان من نتائج ذلك ازدياد عدد الموظفين في سلك الإدارة العثمانية. وبتولي الساني السلطان
 الإمبراطورية. خلاصة القول أن العلاقة بين الإدارة العثمانية
 المنفعة المتبادلة وإن كان يشوبها التوتر أحياناً. ولعل هذا النمط الجديد في العلاقات كان أحد مميزات القرن التاسع عشر.


## بعض المراجع المغبدة

Entries marked with a designate recommended readings for new students of the subject.

- Abou-El-Haj, Rifaat. The 1703 rebellion and the structure of Ottoman politics (Istanbul, 1984).
- Alderson, A. D. The structure of the Otoman dynasty (London, 1956).

Artan, Tülay. «Architecture as a cheatre of life: profile of the eighteenth - century Bosphorus. Unpublished Ph. D. dissertation, Massachusett Institute of Technology, 1989.

Barbir, Kar K. Otoman rule in Damascus, 1708-1758 (Princeton, 1980).
Barkey, Karen. Bandits and bureaucrats: The Ottoman route to centralization (Ithaca, 1994).

- Doumani, Beshara. Rediscovering Palestine: Merchants and peasants in Jabal Nablus, 1700-1900 (Berkeley, 1995).
- Faroqhi, Suraiya. Pilgrims and suttans: The haji under the Otoman (London, 1994).
- Fattah. Hala. The politics of regional trade in Iraq, Arabia and the Cull, 1745-1900 (Albany, 1997).
- Gavin, Carney E. S. et al. amperial self - portrait: the Ottoman empire as revealed in the Sultan Abdul Hamid Irs photographic albums.. Published as a special issue of the Joumal of Turkish Studies, 12 (1988).
- Hourani, Albert. © Ottoman reform and the politics of the notables, in W. Polk and R. Chambers, eds., The beginnings of modernization in the Middle East: The nineteenth century (Chicago, 1968), 41-68.
- Khoury, Dina. State and provincial society in the Otoman Empire: Mosul 1540-1834 (Cambridge, 1997).
- Peirce, Leslie. The Imperial harem: Women and sovereignty in the Ottoman Empire (Oxiord, 1993).

Penzer, N. M. The harem (London, 1965 reprint of 1936 edition).
Zarinebaf - Shahr, Fariba. «Women, law, and imperial justice in Ottoman lstanbul in the late seventeenth century, in Amira El Azhary Sonbol, Women, the family and divorce laws in Islamic history (Syracuse, 1996), 81-95.

## السهكان، وسانط النقل، التجارة والصناعة

## متدمـة:

ليس هذا العرض السريع للتاريخ العثماني درساً في الاقتصاد.
 الواقع لا يتعلى رسم صورة لأنماط الحياة التي عاشها الناس في ظل الدولة العثمانية وكيف تغيرت هذه الأنماط. لذلك من الـي
 للسكان بالتغيرات التي طرأت على أبرز القطاعات الاتي الاتتصادية. بداية نشير إلى أن الزراعة كانت في سنة 1700 تشكل القـي القطاع الاقتصادي الرنيسي في معظم أتطار العالم. كما أننا سنعرض أيضهاً إلى التقطاعات الأخرى مئل تطاع الإنتـاج (الصـنـاعـنـة

 ملحوظاً. والحت أن الاقتصاد العثماني بقي في جوهره يعتمد على الزراعة. في حين أن الصناعات العئمانية وجدت منانسين

لها في آسيا أولاً ومن تم أوروبا. وعلى الرغـم من ذلك فقد
 تؤدي إلى شيء يشبه الثورة الصناعية من قريب أو بعيد، إلا أنها أسههت في رفع مستوى المعيشّة.

السـكان
دأبت الدولة العثمانية حتى وتت متأخر من القرن التاسع عشر
 السكان، معتبرة أن مواردها البشرية تنحصر في ألور ألثك الثك الأفراد الملزمين بدفع الضرائب أو باداء الخدمة العسكرية (من الذكرر في الحالتين).

لذلك لا نستطيع تقدبر عدد السكان بدقة، إلا بعد سنة 1880 عندما شرعت الدولة بإجراء إحصاءات رسمية. على ألىا أية



 السكان كان تد تناتص خلا 1800 نـلاحظ أن عدد سكان
 القرن السابع عشر كان أكبر من عددمم في الفترة المشار إليها. وأخيرأ نـمة مـا يـؤكد أن عـد سـكـان الأتطـار العربيـة شـهـد

انخفاضاً إبان القرن الثامن عشُر وخاصة بعد سنة 1775 في حين ارتفع عدد السكان خلال القرن التاسع عشر في كل من البلفان والأناضول والبلدان العربية.

ومن المفيد أن نورد الآن بعض الأرقام: في سنة 1800 تراوح عدد سكان الدولة بين 25 و32 مليون نسمة موزعين علان النحو الآتي حسب تقدير أحد المصادر : من 10 إلى 11 مليون

 نؤكد على أن عدد سكان الدولة العُتمانية بلغ في سنة 1914
 الاعتبار تقلص مساحة الإمبراطورية من 36 مليون 3.0 مليون كيلومتر مربع إلى 1.3 مليون كيلومتر مربع. مما مـيا يعني أن الكثـافنة السكانية تضاعفت تقريباً بين سنتي 1800 و1914، وذلك الـك عدد السكان تغير تغيرأ طفيفاً خلال هذه الحقبة. أما من الوجهة


 الكثافة السكانية في سوريا والعراق وخمسة أضعاف الكثيافة فيا في الجزيرة العربية. ولعل الأممية الديموغرانيافية للوالايات الـات البلقانية
 و 1800 ـ 1850 حوالي نصف اجمالي عدي سكا وانـخفض مذا العدد إلى الربع في سنة 1906 بالرغم من ألن

الدولة كانت قد فقدت معظم أراضيها في البلقان.
ويبدو أن متوسط عمر الفرد المتوقع في العقود الأخيرة
 الحخامسة. أما الذين قدر لهـم أن يبلغوا
 وكذلك كان الحال في صربيـا حيـث كان متوسط عـر عـر الفرد المتوقع خمس وعشرين سنة. وكانت ألان الغلب الأسر تتالف من من

 تتألف من خمسة إلى ستة أفراد. في حين كان عدي ألفـ أفراد الأسرة من أهالي اسطنبول في نهاية القرن التاسع عشُر لا يتجاوز أربعة أشخاص كتحد وسطي. ونقصد بـ شالأسرة، العائلة التي تعين تحت سقف واحد. أما في حلب، مملال، فلا نجد فرقاً يُذكر في
 جهة أخرى، علمأ بأن اليهود والنصارى لا يمارسون التسري أر
 بين المسلمين. فني مدينة نابلس على سبيل الميل المثال كانت نسبا الرجال المتزوجين من أكثر من زوجة لا تا تـجاوز 16 بالمئة. أما في اسطنبول فكانت النسبة 2 بالمئة بالرغم من من ضان سكانها. وكان الطلاق أمراً عادياً ومسموحاً به بالنسبة للمسلمين. لكـن حوادث الطـلاق كانت أقل شـبوعاً بـين الطبقات العليا والأعيان، ولعل ذلك يرجع لأسباب سياسية وإرئية.

هناك عدة عوامل أثرّ على نسبة الوفيات سواء أكان هذا التأثير سلبياً أم إيجابياً. كان تحديد النـئ النسل من الأمور المعرو لدى العامة وإن كنا لا نعرف مدى تطبيقه في المـجتمـع
 النسل بطريقة أو بأخرى، كالإجهاض مثلاً. ولا شـك بأن النا العامة والعناية الصحية قد أسهمتا في إطالة عمر الفرد بالإضافة إلى المشافي التي أنشنت في الربع الأخبر من القرن التـئ الـاسع
 اجتاح مصر على سدس عدد السكان المدن غالباً ما تكون بؤرة للاوبنة. كان سكاد المان المدن في معظم المناطق يشكلون من 10 إلى 20 بالمئة من مـجموع السانئ تقريباً. أما في مقدونيا فقد كانت النسبة حون 25 حوالي 25 بالمئة. وهذه حالة استينانية. لكن تناقص عدي لأوبنة كان يعقبه بعد فترة نزوح سكاني من الأرياف إلى المدن.

 الخارجي. وكذلك مدينة سالونيك التي تعرضت لوباء الطاء الطاعون
 نصف عدد سكان سالونيك! بيد أن مذه الأرقام لا يعول عليها.
 الناس. إلا أنه يوجد إحصاءات أكثر دقة بالنسبة لمدينة حلب بفضل وجود طبيب أوروبي كان يقيم فيها عندما ضرب الطا الطاعون

المدينة، وتد أحصى بنفسه عدد الموتى. وكانت حلب آنذاك
 في المدينة ثمان مرات على امتداد خمس عشر عـي الثامن عشر. وبين سنتي 1802 و1827 تعرضت حلب أريبع مرات لوباء الطاعون. وتبعاً لإحصاءات هنا الطا ونبيب أفنى الطاعون من 15 إلى 20 بالمئة من سكانها في أواخر القرن اللامن عشر.

أضف إلى ما تقدم، المـجاعات التي حصدت الكثير من الأرواح. وهنا تنبغي الإشـارة إلى أن المـجاعات لا لا تنجم عن أسباب طبيعية أو مناخية وحسب، وإنـيا وإنما تنجـم أيضأ عن سوء الإدارة وتلة التدبير في توزيع الاغذية وسوء تنظيم وساثل النقل

 وطأتها في سانر أنحاء الدولة إبان القرن التاسع عشر. وكانت
 السبعينيات من القرن التاسع عشر . وعلى أية حال، فند من الممكن فيما بعد تجنب المجاعات في سنون

 الحروب والأزمات السياسية. كانت أحياناً تولد المجاعاعات الات منا ومناك. فخلال الحرب العـالمية الأولى تضى منـات الألوف نحبهم على ساحات المعركة وخارجها. ومما يسترعي النظر أن حروب القرن الثامن عشر شغلت الدولة والناس ما مـجموعه

خمسين سنة ومثل ذلك في الحقبة الممتدة من 1800 إلى 1918 ـ وهذه الحروب لم تؤد فتط إلى مقتل المحاربين، بل أدت أيضاً إلى القضاء على الكثير من آباء وأمهات الجيل القادمر، ناهيك عن مقتل أعداد مائلة من المدنيين، أضف إلى ذلك سوء

 مليون إنسان من رعايا الدولة العثمانية بين سنتي 1860 و1914. وكانت أغلبية المهاجرين من المسيحيين وخاين 1859 عندما شمل قانون التجنيد الإجباري رعايا الدولة من المسيحيين. بدأت تظهر خلال القرن التاسع عشر تجمعات سكانية في
 الدولة مع بقية العالم. وهذا يفسر النمو السريع لسكان المكاني الساحلية ذات الموانئ التي يمكن أن تستقبل السفن الكئ الكبيرة. وسنكتفي بإعطاء ثلاثة أمثلة تبين النمو السكاني في ثلاني ساحلية: سالونيك وإزمير وبيروت. تشير المصادر إلى أن عدي سكان سالونيك (في اليونان حالياً) ارتفع من 55.000 ألف نسمة في سنة 1800 إلى 160 1600 ألف نسمة في سنة 1912 وارتفع عدي سكان إزمير الواقعة على النـاطئ الغربي لبحر إيـجه، من 100 ألف ني سنة 1800 إلى حـوالي 300 ألف في سـي 1914 الـي 1914 أمـا
 يقطنها 10 آلان نسمة في سنة 1800 إلى مدينة يقطنها 150 الڭف نسمة حسب إحصاء 1914 .

لكن المدن الداخلية في المقابل لم تشهد تحولاً مماثلان، بل بقيت على حالها عموماً وربما تضاءل عدد سكان الـيانها لأسباب سياسية أحيانأ. مثال ذلك بلغراد التي انخفض عليا عليد سكا
 في أوائل التقرن التاسع عشر وادت في النهاية اللى الانـي استقلال الصرب. ومن الأمثلة الأخرى مدينة ديار بكر في الأناضول التي انخفض عدد سـكانها من 45 ألفاً إلى 31 ألفأ بين سنتي 1830 و1912 بعد أن نقدت مذه المدينة أهميتها كموتع على الطـي الطرق

 وذلك نتيجة للمنافسة العالمية. لكن المدينة استعادت مركزه الما وأمميتها بعد إنشاء سكة حديد الاناضولا التي التي وصلت اسطنبول بأنقرة. ومن المـلاحظ أن عـدد سـكان أنقرة سنـة 1914 يكاد يساوي عدد سكانها في مطلع القرن التاسع عشر.

لكن النزوح السكاني المستمر منذ القدم بقي دومأ عاملا
 سياسية واقتصادية. فمن الأسباب الاقتصـادية، ازديار الاريار المدن
 والمدن الداخلية. ومن جملة هذه المدن المن إلمير ـ إلا إلا أنه في هذه الحالة كان أغلب النازحين من الجزر المجاورة في بحر إيجه وقس على ذلك الـمدن الساحلين مثنل بيروت والاسنـينـدرية وسالونيك. وقد أصبحت هذه المـدن نقاط التقاه لــــتـلف

شُعوب ودول حوض المتوسط؛ مثّ مالطه واليونان رإيطاليا
 انتماءها إلى دول البحر المتوسط أكثر من التمانها إلى الدولة


 هذه المدينة أو تلك. وبعد العمل لعدة سنار سنوات كات كانوا يرجعون إلى ديارهم. مثال ذلك عمال البناء والصناع الذين شيدوا اسطنبول الرانعة خلال القرن السادس عشر وبعدها ولا وفي النـين
 حدب وصوب، لمد الخطوط الحديدية في البلقان والأناضون والأقطار العربية. وكان الرجال من شرقي الأناضول يأتون من قرامـم الصغيرة إلى اسطنبول حيث عملوا



 (كرواتيا والجبل الأسود) إلى زوندولالك على البحر الأسود للعمل في مناجم الفحم ومنهم من استوطن في تلك المناطق.

أما النزوح السكاني الذي حصل لاعتبارات سياسية فلا تزال آثاره باقية حتى يومنا هذا. لنأخذ منلاً التغير الديموغرانياني الذي الذي أعقب الحروب بين العثمانيين وآل هابسبورغ بدءأ من أواخر

القرن السـابع عشر : لقد أدت هذه الحروب والصراعات إلى

 المناطق حتى ذلك الحين تقطنها أغلبية صربية. لكن هذه الانـئ الغلبية سرعان ما أصبحت أقلية نتيجة لتقاطر الألبان على المنطقة لمل المّ الفراغ الذي خلفه نزوح السكان المحليين. والواقع أن بعضاً من
 يستهان بها من المسيحيين. وتابعت جماعات اليات أخرى من الصرب مسيرتها شمالاً ودخلت المناطق التابعة لآل مابسبورغ في في أطران هنغاريا، على أثر الانتصارات العنمانية بين سنتي 1736 و1739 الـاريا
 وكوسوثو في التسعينيات من القرن العشرين.

وقد حصلت هجرات سكانية أكثر خطورة من تلك التي ذكرناها ولاعتبارات سياسية مـختلفة. أولها استيلاء روسيا



 دول مستفلة حول الساحل الغربي للبحر الأسود وكذلك في جزيرة البلقان. وترتب على ذلك نزوح بعض سكان هلما المناط المق

من المسلمين الذين لم يرغبوا في العيش تحت سيطرة سادتهم الجدد. هذا بالإضافة إلى أن الكثير من المسلمين جرى قسرأ من قبل قياصرة روسيا وحكومات الدول التي استقلت

 من اللاجئين المسلمين إلى المناطق الخاضعة للعئمانيين، ابتداة من أواخر القرن الثامن عشر. فبين سنتي 1783 و1913 بلغ عدن
 إنسان. ومن مؤلاء 3،8 ملايين على الأقل جاءوا من المناطق الخاضعة لروسيا. فين 1770 و1784 على سبيل الـيل المثـال، فرّ حوالي 20 ألف من تتار القرم إلى دوبرويا (دلتا الدانوب). ونر غيرهم إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها. ففي سنة 1921 تدفق
 الكثير من اللاجئين الذين استقروا في البلقان اضطروا إلى اللى الفرار مرة ثانية عندما استقلت البلقان عن الدولة العثمانية.

ومن الأمثلة الأخرى نزوح مليوني لاجئ من إمليم القوقاز
 ويبدو أن مؤلاء اللاجئين قد استقروا في مذه الأماكن بـي إرادتهم أو بقرار من الحكومة. كما استقر بعضهـم فئر في الأراضي الخالية على أطراف السكك الحديدرية المنـشأة حديثأ. ففي سنة 1878 وصل إلى جنوبي سوريا 25 الف شركسي على الفي الـى الأقل، و20 ألف إلى نواحي حلب. وفي الأناضول قامـت الـحكومة

بتوطين عدد من اللاجئين في المناطق المحاذية لسكة حديد
 للاستيطان في هذه المناطق. والحق أن اللاجئين عانوا الانير الأمرين،
 وانتشار الأمراض. وتشير الأدلة إلى موت 18000 ورئ 5300 شركسي في طرابزون على البحر الأسود، بين سنتي 1860 و1865 .

 بالذكر أن بعض المتحدرين من مرئ ألاء اللاء اللاجئين يتبوزون الياري اليوم
 الأردن وتركيا وسوريا. والحق أن اللاجئين الآتين من شم شماليا


 والأعراق. لكن المجتمع في جميع الأحوال أصبح أكثر تجانساً من حيث الدين والعقيدة. إذا أصبحت الغالبية البية المسيحية في البلقان أكثر من ذي قبل مع بقاء بعض الجن الجيوب المس المسلمة في بعض المناطق. في حين ارتفعت نسبة المسلمين في الأناضول والمناطق العربية، وبعد طرد اليونانيين والمذابح الأرين الارمنية أثناء
 الناحية الدينية.

مما لا شك فيه أن الحقبة الممتدة من 1700 حتى 1922

شهدت نمواً في عدد المدن والبلدات، بالإضانة إلى ارتفاع نسبة السكان القاطنين في المدن. وهناك أدلة تشير إلى ارتفاع هذه المدا النسبة قبل الحقبة المذكورة، وذلك لأن المدن كانـت ألكّ ألثر أمانان من الريف في الظروف السياسية المضطربة. وقد سبقت الإشارة
 عشر والتاسع عشر. وعلى صعيد آلخر فإن المعيشة في المدن باتت مرغوبة أكتر من قبل.

وعلى الجملة أصبح السكان بين سنتي 1700 و1922 أكثر استقراراً. ففي غضون القرن الثامن عشر كانت الحياة السياسية والاقتصادية تتسم بطابع البداوة في وسط وشر في الاناناضول وفي أجزاء من سوريا والعراق والجزيرة العربية .

وكانت جماعات من البدو تغير أحياناً على توافل الحج
 البدو الرحل منتشرين في بادية الشام. وخلال القرن التارئر التاسع عشر اتخذت الدولة إجراءات صارمة لضبط تحركات الـيات القبائل. فقامت على سبيل المثال، بتوطين بعض هذه القباثل قسراً في جنوب شرقي الأناضول حيث مات الكثير منهـم بداء الملاريا. كــيا أجبرت بـعض الـقبـاتل عـلى الاستـقـرار في مـنـاطـق أخرى والإنصرافـ إلى الزراعة كي تتمكن الدولة من تقيدل حريتهم على الحركة والتنقل من بقعة إلى أخرى. بالإضافة إلى ذلك فـلك فقد وطنت الدولة بعض المهاجرين في مناطق عازلة الـة تفصل بين العشاتر الرحل والمناطق الزراعية المأهولة. والواتع أن عدد

العشانر الرحل قد تناقص بشكل ملحوظ بعد سنة 1800 (راجع الفقرة المتعلقة بالزراعة).

## المواصلات ووسانلل النقل:

يعتبر التطور المذهل الذي طرأ على وسـاثل النقل في العصور الاأخيرة من الأمور التي تسترعي الانتباه. نقبل اختراع المـر المرك البخاري كان نقل البضائع والسلع يتم بالسفن عبر البحار والأنهار.



 اللهم إلا إذا كانت الرحلة تصيرة. لكن النفل البحري بواسط


 الشراعية من اسطنبول إلى البندقية التي تبعد 900 ميل تستغرق

 المضطربة. وكذلك كان السفر بطريت البحر من الاسكندرية إلـدئ إلى
 تسعة وثمانين يوماً في بعض الحالات. من الواضح إذن أنه من الصعب وضع جدول زمني لإقلاع ورصول السفينينة إلى الميناء المنشود. اضضف إلى ذلك أن السفن كانت صغيرة جداً بالمقاييس

الحديثة. فقد كانت السفينة التجارية عموماً من 50 إلى مئة طن ولا يتجاوز عدد طاقم البحارة الستة أفراد.

لكن تطورأ جذرياً حصل خلال القرن التاسع عشر عندما


 لأول مرة في الشرق الأوسط العنماني بعيد سنة 1820 أي بفترة ليست طويلة بعد شيوعها في أوروبا الغربية. وتد أدى استعمال الاني الدحركات البخارية إلى بناء سفن أكبر بعشر أو عشرين مرة أر مر من
 طن في المياه العثمانية. (قارن ذلك بالباخرة الشهيرة رتايتانيك، التي بلغت زنتها 66 ألف طن!).

لكن هذه االثورة٪ في وسائل النقل لم تحدث بين عشية وضحاها، ففي الستينبات من القرن التاسع عشر بلغ عدد السفن الشراعية التي أمت ميناء اسطنبول أربعة أضعاف عدد البواخر وبحلول سنة 1900 أصبح عدد السفن الشراعية لا يشكل سوى 5 بالمنة من السفن التي استقبلها ميناء اسطنبول في تلك الـن السنة. والمدهش في الأمر أن مذه النسبة الضنيلة كانت تمثل زيادة في
 خلال القرن التاسع عشّر. مما يدل على ارتفاع ملحوظ الـي في حركة الشحن البحري.

وبطبيعة الحال نقد أثر ظهور السفن البخارية على الملاحة

 عبر الأنهار في السابق يتم في اتجاه واحد فنط، أي في اتجاه التيار. ولعل نهر النيل هو الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة العانـ ذلك أن النيل يجري من الجنوب إلى الشممال. على حين أن الرياح
 الـمراكب الشـراعية في هـذه الـحالة تادرة على التـحرك

 مياه الشُرق الأوصط. وكانت العادة المتبعة أن يتحرك المركب
 حمولته. ومن ثم كان يفكك (أي المركب) وتُباع أخـشابه، ذلك الك

 يُستخدم كوسيلة نقل في اتجاه واحد أي من منبعه في عمق البلقان إلى مصبه على البحر الأسود. وكذلك الأمر بالنسبة لنهر دجلة الذي كان يستخدم لنقل البضانع والأفراد من ديار بكر فير في الأناضول إلى الموصل وبغداد. ورحلة كهذه عبر النهر كانت تكلفتها أقل من نصف تكلفة أي وسيلة من وسائل النقل البري
 الذي تقدم ذكره. لكن المراكب البخارية، كما رأينا، قادرة على

التحرك في اتجاه مجرى الماء وعكسه. وقد كان لذلك أثر هام
 الدانوب ودجلة ـ الفرات.

لا شـك بأن البواخر قد لعبت دوراً بالغ الأهمية في تنشيط وتنمية التجارة إبان القرن التاسع عشر. ولولا التقدم التكنولوجي
 أخرى لا ينبغي إغفالها ومي أن الأوروبيين في سنة 1914 كانوا يمتلكون 90 بالمنة من السفن التجارية التي كانت تجوب الميا

 يمكن أن تستوعب البواخر الضخمة. وقد أسهمت هذه البواخر
 الجديد شأنهم في ذلك شـأن المهـاجرين الآخرين من الوروبا الغربية والوسطى.

أدى ظهور البواخر إلى التفكير جدياً بشق قناة السويس في

 طريق بحري أقصر بكثير من الطريق التقليدي وأقل تكلفة.
 منتوجاتها تصل المستهلكين الأوروبين عن طريق القناة .

غير أن المدن والبلدات العئمانية التي كانت في الماضي

تعتمد على الطرق التجارية البرية، تضررت كثيراً بعد افتتاح
 التجارية البرية. وكان لتحول تجارة العراق والجزيرة الجـيرة العربية
 على دمشق وحلب والموصل وحتى بيروت واسطنبول.

بقيت الدواب حتى منتصف القرن التاسع عشر الوسيلة
 النقل البري كان عملا شاقاً إلى جانب كونه بطيئاً إلى درجة ألى المسافات كانت تقاس بالأيام وليس بـ الكيلومترات، ورات وكانت مدرا الرحلة تتوقف على نصول السنة ووعورة المسالك. فعلى المثال كان السفر من طرابزون إلى أرضروم على ظهر الـى

 كتيب يعود تاريخه إلى سنة 1875 ويبدو أن الغرض مرن منـه كان إرشاد الزوار الأجانب الراغبين في التجول في مناطق الأناضول. يمكن تقسيم العالم العثماني إلى جزأين من حيث وسائل النعل المستخدمة فيه؛ ففي الولايات والمقاطعات البلقانية كانت
 حين كانت المناطق الأناضولية والعربية تعتمد على الجمالي الـيال والواقع أن الجيوش العنمانبة اعتمدت إلى حد بعيد عليد على الـي الجمال لنغل المؤن إلى حوض الدانوب، في الوفت الذي كان الـي الـيتخدام الخيول والبغال والحمير أمراً شانعاً على الطرق التجارية الهامة

التي تصل تبريز بمرفأ طرابزون. والجدير بالذكر أن الرحلة من
 التاسع عشر. وكانت القوافل تسير مصحوبة أحياناً بعشرين الفي الف دابة. وفي الستينيات من القرن التاسع عشر كانت طوابير طويلة من العربات والقوافل تنطلق من بلدة كوبرفشنتسا في بلغيانياريا إلى
 العربية. أما إلى الشرق من الممرات المائية الفاصلة بين الولايات
 البضائع. ولا يخفى ما للجمل من ميزات فائقة وطاقات في هذا

 الخيول والبغال. بيد أن البغال والخيول والحير الحمير بقيت الوسيلة المفضلة للرحلات القصيرة نسبياً، ولا سيما على طريق القوافل الشهير الذي يربط تبريز بـ أرضروم. كانت الـوت القوافلا الطريق بمعدل ثـلاث توافل سنـوياً، وكانت القـافلة الواحدري تصحبها 15 ألف دابة تحمل ما مجموعه 25 ألف طن.

ويقـدر عـد الـجمال العـاملة على "اخطه بـــداد ـ حلب
 الرحلة من بغداد !لى حلب كانت آنذاك تستغرق ئمانية الـية أيام ألما الرحلة من الاسكندرون إلى ديار بكر التي تبعد 250 ميلاز فكانت
 الواصل بـن حلب واسطنبول يستغرق أربعين يوماً. وتشير

المصادر إلى أن أربع توافل كبيرة كانت تنطلت سنوياً من حلب
 أغلب الأحوال تنقل مختلف أصناف السلع الحنفينة مثل الـن الأقمشة والمنسوجات والبهارات. ونادراً ما كانت القوافل تان تحمل المال المواد الغذانية لأغراض تجارية وذلك لأن كلفة النقل في هذه الحار الحالة كانت تتجاوز الثمن الذي يمكن أن تُباع به في الأسواقن سبيل المثال كانت تكلفة شـحن كمية من الحبوب من أنقرة إلى اسطنبول (215 ميلا) ترفع السعر (سعر المبيع) بنسبة 350 بالمئة. لذلك كانت المنتوجات الزراعية في الأراضي الخير الخصبة تستخدي


 قريبة من ميناء بحري.

أخـيرأ تـجـدر الإشـارة إلى عـودة الـعـربـات (ذات الأربع عـجلات) إلى الظهور في الأناضول والبلدان العـران العربية بعد أن

 الذين أتوا للاستيطان في فلسطين كانوا أول من أحيا من استخدام العربات. وعلى صعيد آخر فقد أجريت تحسبينات على بعض الطرقات. ومن جملة مذه الطرق، الطريت الذي يصر بغداد بحلب والوقع أن مذا الطريق لم ينجز إلا في سنة 1910 ، 19 ورين وتد الختصر المدة من ثمانية وعشرين إلى الثنين وعشرين يوماً.

ما من شك أن البواخر والسكك الحديدية وظهور القطارات أدى إلى تغيّر جذري في وسائل النقل، . يكفي أن نلاحظ أن المقطورة الواحدة كانت تستوعب ما يوازي حمولة 125 جملال، ولأول مرة في التاريخ أصبح بالإمكان تسويق منتجات الأراضي الخصبة في وسط الأناضول وحوران في سوري الانيا

 طريق السكك الحديدية (راجع الخريطة 7).


خريطة 7: شبكة السكغ الحديدة في الدولة العثمانية ومتكاتها السـبتة في الودوبا سنة




هناك عدة أسباب لعدم توافر شبكة سكك حديدية تلبي
 السكانية وعدم توفر رأس المال الكافي. أما في مصر فقد كان الوضع مختلفاً من حيث انتشار السكان على طول طول شريط من الأراضي الزراعية الخصبة، وبحلول سنة 1905 كان هناك عـر عدي خطوط رئيسية وفرعية تمر عبر الأماكن الآهلة. جرى تمديد الانيد أولى الخطوط الحديدية في الأناضول بين سنتي 1860 و1870.


 القطارات العثمانية في سنة 1911 نقلت ما مجموعه 16 مليون

مسافر و2.6 ملايين طن من المواد قاطعة مسافة إجمالية قدرها

 حالات تليلة، مما سرّع عملية التنمية الاقتصادية المادية وفي الوقت نفسه زاد من سيطرة الأجانب على قطاعي المال فعلى سبيل المثال قامت مؤسسات ألمانية بتمويل خط حد الانيد
 مجموعه 1865 كلم من الخطوط، وأقلت حورالي ثمانيانية ملايين مسانر. وفي الأناضول بلـ الطول الإجمالي للخط ولي وفروعن
 ينجاوز عدد المسافرين بالقطار في المناطن مسافر. وتشير هذه الأرقام إلى إحصاءاء 1911 .

وتد وفرت السكك الحديدية مصدراً جديداً للرزق. فبحلول
سنة 1911 أصبح عدد العاملين في ميدان السكك الحديدية في الأراضي العثمانية حوالي 13 ألف عامل ومرية الـي الخرى فقد أدت السكك الحديدية إلى المزيد من التواصل بين
 غيّر إلى الأبد العلاقات التي كانت قائمة بين القرية والمدينة فالقرى والمدن التي كانت تبعد مسيرة أثهر عن بعضها الانيا البع أصبح الآن بالإمكان الوصول إليها في أيام تليلة.
وعموماً كانت شبكة السكك الحديدية العثمانية تتألف من خطوط رئيسية تفتقر إلى العدد الكافي من الخطوط الفرعية،

باستثناء بعض الخطوط الفرعية، مثل الخط المتجه إلى بيروت
 المقاطعات البلقانية. ومن الخطوط الرنيسبية الخط الـيمنـد اسطنبول إلى أنقرة، ومن اسطنبول إلى قونية ومن قونية إلى بغداد. لذلك لم يكن هناك بديل غير الدواب لنقل البـلـي البضانع إلى نقاط التحميل الواقعة على الخطوط الرئيسية ونتيجة لذلك زاد الاعتماد على الدواب لنقل المحاصيل والمنتوجات من المناطنق الريفبة إلى نقاط الشُحن على الخطوط الرنيسية. ففي المناطق
 والمواد إلى السكك الحديدية المحلية. وفي محطة أنقرة كنت
 عمل جديدة للكثيرين في الوقت الذي فقد المخذّمي، القوافل وظاثفهم التقليدية.

## التجارة

يمكن تقسيم النشاط التجاري إلى قسممين: التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. فخلال الحقبة الممتدة من 1700 حتى 1922 كانت التجارة الخارجية أقل أممية من التجارة الدارالخلية (النجارة البينية) من حيث الحجم والقيمة.

شهدت التجارة العالمية تقدمأ مائلاْ خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لكن هذا التقدم لا نجد له صدى في الدولة العثمانية. فعلى سبيل المثال تضاعف حجم التبادل التجاري

العالمي بمقدار أربع وستين مرة خلال القرن التاسع عشر. في حين لم تنم التجارة الخارجية للدولة العثمانية إلا بمقدار عشرا
 كانت سنة 1600 سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة لدول أوروبا

 مجاراة النمو الاقتصادي لأوروبا الغربية. ومهما يكن من من أمر فـر فـد بقيت الدولة العثمانية شريكاً تجارياً ماماً لكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

سبتق أن أشرنا إلى الدور الفـاعل الـذي لـعبته السكـك الحديدية والبواخر في تنمية وتنشيط التجارة في الدي الدولة الـئ العثمانية في أواثل ومنتصف القرن التاسع عشر. وتد واكب وانب ذلك تحسين الموانى, والمرافق والمنشآت المتصلة بالنقل البحري.

سنعرض الآن لعاملين إضافيين كان لهما أثرأ غير قلبل في

 بأن الحروب كان لها أثراً سييناً على الحياة التجارية. نفي حالات
 الدولة. والأسوأ من ذلك أن الحروب كان يعقبها النسلاخ أران
 والعلاقات الاقتصادية السائدة منذ قرون. إليك المثالين الآتيين :


للساحل الشمالي للبحر الأسود، كانت حصيلة ذلك أن ضمت
 الالناضول. وعـمومأ فقد أدى التوسع الروسي إلى إضـانـافـ،

 بالمصير الذي آلت إليه حلب بعد انتهاء الحرب الحبي العالمية الحية الأولى. كانت إحدى نتانج هذه الحرب ولادي الحاد الجمهورية التركية الجديدة



 النسيج من تصدير بضاعتهم عبر الأناضول وذلك للهيمنة على اقتماد البلد وكان من تبعات ذلك انهيار صناعة النسيج في

حلب.
ومناك من يقول أن اتباع ميل هذه السياسة كان له أثر بالغ على التـجارة والاتتصاد المـحليبن. في حين يرى آخرون آلئن أن التغيرات التي حصلت على المـسرح الاقتصـادي كانت علـي وشك الحصول لأسباب موضوعية. ويزعم مؤلاء أن الامتيازيانيات الاتي
 دورأ حيوياً في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسيا
 علاقات سياسية وتجارية مع أوروبا الغربية. لكننا في المقابل

نذكُرْمم بأن تدخل الدول المباشر في الشُؤون الاتتصادية للدولة


 أمر فقد اتخذت الدولة عدة إجراءات لتحرير التجار الـجارة، ومن جملتها (1) القضاء سنة 1826 على الإنكشارية التي استحار التحار الت


 ونتيجة لذلك لم يعد مناك الكثير من العوانق الرسمية التي يمكن أن تحد من نمو التجارة الخارجية أو الداخلية. لكنتا لا نستطيع أن نـجزم بمـدى أمـمية هـذه الإجراءاتات والقـرارات فيات في تـنمية التجارة والاقتصاد بوجه عام.

من السهل أن تتحدث بإسهاب عن التجارة العالمية، لان المعلومات المتوافرة لدينا غزيرة وموثقة. والخطوط العامة في
 التجارة العالمية تطغى على التجارة المحلية وخاصن 1750. وقد شهد الربع الأول من القرن التاسع عشر نموان هانلا في التجارة العالمية بعد انتهاء الحروب الالنابليونيةل، وأخذ الميزان التجاري يميل لمصلحة الدول الأخرى على حساب
 تغيرت تغيراً ملموساً عبر العصور. ففي أوائل القرن الثامن عشر

كان التبادل التجاري محدوداً. إذ كان الاتتصاد العئماني يعتمد على إعادة تصدير السلع الئمينة كالحرير بانواعاعه، الذي الني كان يؤتى به من أقاصي الشرقي نكانت متنوعة وعلى رأسها السلع الثانوية (الكماليات). وبانـيانتهاء الـياء القرن الثامن عشر أخذت الصادرادرات العثمانية تميل إلى تصدير


 المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد وشرقي آسيا ومن هذه


 مزاحمة السلع المماثلة التي كانت ترد من بلاد البحر المتوسط مثل السكر والقهوة (من اليمن) والأصباغ (من الهند). وكان

 الميزان التجاري كان لصالح الدولة العثمانية حتى نهاية القرن الثامن عشر.

وكما أسلفنا فتد ازداد حـجم التبادل التجاري بـن 1840
 الصادرات الرنيسة بقيت بوجه عام كما كانت في القرن الثـا عشر، أي اقتصرت على المواد الغذائية والحبوب بما فيه القمح

والشعير والتبغ والأفيون. إلا أنه بعد 1850 بدأت تظهر بعض السلع الصناعية مثل السجاد والحرير الخام أخذت تحظى بأهمية وعناية أكبر تبعأ للظروف والطلبر الطـبر فعلى الـى سبيل المثال، ازدهرت الصهادرات القطنية لفترة خلال القرن المرن
 الأمريكية. وتلا ذلك فترة من الركود أعقبه انتعاش كبير في أوائل
 الواردة من المستعمرات تحتل المقام الأول. في حين أصبح
 أكثر بكثير مما كان عليه في القرن الثامن عشر.

نعود إلى التججارة الداخلية، فنتول: إن حـجـم التـجارة
 الخارجي. وبالرغم من عدم توافر المعطيات الكافية، هنالك بعض الشواهد على أممية التجارة الداخلية ضـمن الأراني أولاً: يفيدنا السفير الفرنسي في اسطنبول الـون سنة 1759 بأن مجموع ما استوردته الإمبراطورية العئمانية من النسيج يكاد يكفي لإنيان الانساء
 يتجاوز العشرين مليون نسمة. ثانياً: في سنة 1914 كانت الدولة
 على أن تجار الخضار والحبوب كانوا يقومون بيبع وتونيع 75
 يشير إلى أن السلع العثمانية المتداولة في أسواق ولاية دمشت

بين سنتي 1860 و1870 بلغت قيمتها خمسة أمثال قيمة السلع
 الإحصائبات المتصلة بالتجارة المحلية في ثلات مدر مدن عثمانية

 حجم تجارة هذه المدن مجتمعة ما يعادل مليون جنئنه استراليني بين سنتي 1890 و1899، وهذا يساري 5 بالمنة من قيمار 5 بيمة كافنة الصـادرات العثمانية خلال الفترة المشار إليها. ومنا رقم كبير بالنظر إلى أننا نتحدث عن مدن الحا لا تحظى بأهمية تجارية تذكر. فما بالك والحالة مذه بالمدن والبلدات العثمانية الأخرى. ولاري ومما
 اسطنبول أو أدرنة أو سالونيك أو بيروت أو دمشت وحلب،
 ذلك العشرات من المدن الصغيرة والمتوسطة التي أغفلنا أخذها الـنا

 الخارجية وتحتل المرتبة الاولى في الحركة الاتتصادية.

ترتب على تزايد النساط التجاري على الصعيد الدولي بروز طبقة من التجار العثمانيين غير المسلمين. والحن الحق أن التجار

 المسلمين يهيمنون على التتجارة الخارجية. كانت التجارة

الخارجية في بداية الأمر بشكل عام بأيدي التجار الأوروبين.
 التجار المحليين غير المسلمين ويساعدونهم أيضاً في الحصول على شهادات (براءات) تمنحهم امتبازات كالتي يتمتع بها التاجر الأجنبي مثل الإعفاء من رسوم أو ضراتب معينة. فعلى سبيل


 من غير المسلمين يحلون محلهم تـلـريجيأ. ولعل أبلغ مثال على ظهور هذه الطبقة الجديدة من التجار غير المسلمين هو وجين المود

 بالملاحظة أن ثلاثة بالمنة فتط من مؤلاء التجار من الإفرنسيين أو البربطانيين أو الألمان في حين كانت غالبية باقي التجار من العثمانيين غير المسلمين. بقي أن نشير إلى ألى أن التجار المسلمين المين احتفظوا بسيطرتهم على التجارة الداخلية بما فيه بيع أو توزيع الـلع المسنوردة من الخارج.

## الزراعة،

بقيت الإمبراطورية العثمانية عبر تاريخها تعتمد بالدرجة الأولى
 أنها كانت تفتقر إلى الأيدي العاملة ورؤوس الأموال. كانت غالبية السكان (من 80 إلى 90 بالمثن) تعيش وتفتات مما تنتجه

الازرض. وهنا تجلدر الإشارة إلى أن أغلب المنـاطق المزروعة

 أمر نقد بقيت الزراعة المصدر الأساسي لتروة الـيرة البلاد وعماد

 البالغة للتططاع الزراعي. يكفي التنويه إلى ألن الضرائب الأراضي الزراعية والأعشار بلغت حوالي 40 بالمئة من عائدات الإمبراطورية في منتصف القرن التاسع عشر. ومن مذه العارئ الائدات الرسوم الجمركية على الصادرات التي كان معظمها سلع زراعية.

من الواضح إذن أن معظم رعايا الإمبرطورية كانوا يعملون في الزراعة. وكانت غالبيتهم من الفلاحين الذين اعتمدرا الاحيرا في معاشهـم على زراعة البقول والخضـار لاستهلاكهـمـم الـخاص.
 الزيتون والفواكه والخضار. وفي كثير من الحالات كانوا يعتنون

 ونادراً ما كانوا بأكلون اللحوم. ذلك لأن مواشيهـم كانت تُربى لصوفها أو وبرها الذي كانت النساء النـاء في الأسرة تستخديمه للغزل وتنسج منه أقمشة للاستهالاك الشخا الشصي. وني الكيا الكثير من الأقاليم سواء أكانت في أوروبا العئمانية أو في آسيا، كان بعض ألفير أفراد الأسرة يعملون كبائعين متجولين لبيع السلع التجارية أو

المنتوجات المنزلية. كان القرويون البلقانيون يسافرون أحياناً إلى
 الصوفية وربما استغرقت رحلتهـم بضعة أشهر. في حي الانين كان النساء والرجال في غرب الأناضول يقومون بغزل الصوف وني ويعيع


 الزراعية اعتمدت في معاشها على جملة من الأنشطة الاقتصادية وليس حصررأ على الزراعة.

في اعتقادنا أن الصورة التي رسمناها تعكس إلى حد بعيد
 نفسه تحولات كبيرة في القطاع الزراعي سنعرض لها الآن.
 المجتمع الزراعي العنماني. كانت الأرياف مستقراً للفلاحين وني
 بقعة بحثأ عن المراعي. وقد لعبت هذه العشانر دوراً غير بالئ بسيط في اقتصاديات البلاد من حيث المنتجات الحيوانية واليا والمنسوجات



 يمـكن اعتبار تلك العشُـنر الرحل عنصراً فاعلاً في الحياة

التجارية والزراعية. والحق أنهـم كانوا مصدر صداع سياسي
 وسبق أن أشرنا إلى البرامنج التي وضعتها وقبّ كان اللاجنُون يتقاطرون من المنا
 الاعتماد على الزراعة بدلاَ عن تربية الماشبة الذي يتطلب التنقل من مكان إلى مكان بحثاً عن المراعي.

ومن التطورات الأخرى في ميدان الزراعة، التحول إلى

 أو لتصديرها للخارج. وهنالك عدة عوامل أدت إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي، لعل أهمها العوامل الثلاثة التالية:

اولاً: ارتفاع الطلب محلياً وعالمياً، وخاصة بعد سنة 1840 عندما أصبحت الدول الأوروبية أكثر ثراء وبالتالي أصبح تجارما
 المحلبة التي شهدت نمورأ في الاستهلالك نتيجة لاتساع الـياع رقعة

 بالإضافة إلى إمكانية شـحن الخضار والفواكه مباشرة إلى أسواق هذه المدن.

ثانياً: نجم عن تحول الإنتاج الزراعي من الإنتاج للاستهلاك

الآني إلى الإنتاج لتلبية حاجات السوق، أن الضرائب بأنواعها

 الفلاحين إلى الزراعة ليس لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم ولأسرهم فحسب، وإنما لبيع محاصيلهم مقابل دفعات نقدية تمكنهم من دفع ما يترتب عليهم من ضرائب. ويجنع بعض المؤرخين إلى اعتبار ذلك العامل الأهم في ولادة "اقتصاد السوقهل . ويشدد البعض الآخر على أهمية الدور الذي لعبته الجزية المفـروض على أمل الذمة في التاريخ العثمـاني. وذلك لأن الدولة كانت

 وقت مبكر. لكن مذا التحليل يدفعنا للتساول: إذا كان الان الأمر

 الضرائب النقدية بل الامتيازات الااجنبية وحماية الدول الأوروبية الكبرى ورعابتها للعثمانيين المسيحيين. في حين ألنا اليهود لم يكونوا يتمتعون بامتيازات مماثلة. ويقيننا أن الفوائد التي جنا المسيحيون العثمانيون من الامتيازات الممنوحة للأجانب مكنتهـم من لعب دور بارز في الحياة التجارية والاتتصادية للبلاد.

ثالثأ: أما العامل الثالث فيتلـخص في الإقبال المتزايـد
 العاملين بالزراعة إلى زيادة إنتاجهم الزراعي للحصول على المال

اللازم لشراء مـختلف السلع التي باتت متوافرة في الأسواق وخاصة السلع المستوردة التي كانت تباع بأسعار زهيدة وتلبي
 الاستهلاك المحلي أخذت تظهر في القرن الثامن عشر وكان
 1718 و1730. ونتيجة لازدياد الطلب على السلع الاستر


 الأمر أن يعمل الفـلاحون وأسرهـم بـجد واجتـهـهاد أكتر ليس
 السلع الاستهلاكية، ومذا بالطبع يتطلب توافر السيولة النقدية.

ترتب على زيادة الإنتاج الزراعي استغلال مساحاحات أكبر من الأراضي الزراعية. فمنذ مطلع القرن الثامن عشر حتى نهاية
 الأراضي تم استثمارها تدريجياً. ولم ينته العمل في هنا الـا الشا إلا في الخمسينيات من القرن العشرين. وتجدر الإشارة إلى أن الفلاحين وأسرهم كانوا في بعض الأحين الانيان يقومون باستغر الانغلال
 الأراضي التي كان أغلبها في الماضي مراعِ للماشية قبـل
 مولداثيا وواليشيا، حيث عمد الزعماء المـيلـيون إلى إكراه

الأهالي على استغلال المزيد من هذه الأراضي. وني أماكن أخرى من الدولة أخذ الملايين من اللاجئين يستغلون مسالـياحيات شاسعة من الأراضي البكر. في حين استوطن المنت ألعنين ألواد أخرى من اللاجنين المناطق المأهولة. لكن أعداداً كبيرة أيضاً استقرت فيان في
 تستغل منذ عدة ترون. ومن هذه الأراضي تلك الواقعة في هضبة الأناضول والسهـوب الواتعة بـين الصـحراء السورية والساحل.

غني عن البيان أن التجمعات السكانية العاملة في القطاع
 مصادر المياه، مثل حوض الدانيانوب والوديان النهي النهرية في بلغاريا والأتاليم الساحلية في مقدونية بالإضافة إلى الساحلـاحل الغربا

 المناطق الداخلية في فترة لاحقة.

وعلى ذلك فقد نسا الكثير من المزارع الواسعة، لكن عدد
 الزراعية خلال الفترة الممتدة من 1700 إلى 1922 . وكان مـان مـا
 الأراضي في أغلب الأحيان من الفلاحين والز
 أخرى في البلفان. والجدير بالذكر أن هذه الأراضي كانت أراضِ

بكر لم يمسها المحراث قبل القرن الثامن عشر. وبحلول سنة
 مساحات واسعة. وحصل الشنيء نفسه ني السهول الورل الوسطى
 الإمبراطورية بقيت تعتمد على صغار المزارعين سواء أكان المزارع مالكاً أو مستأجرأ.
أما فيما يخص الإنتاجية ـ أي ما يغله المتر المـربنع من
 عدد من مشاريع الري والأهم من ذلك استخد الـندام معدات وأدوات


 المتاحة بشكل مكثف. أما ازدياد حجم الإنتاج الزراعي فقد جاء نتيجة لاستمار مساحات أكبر من الأراضي.

أدى الإنتاج الزراعي المتزايد لتلبية حاجات السوق، إلى
 يظهر في بعض المناطق عمّال زراعيون يقومون فين بيني الميني
 وجنوب شرق الأناضول أخذت جماعات من العمال العمال المتنقلين
 الكبيرة أو بعضها. لكن الأسلوب الساند كان يقوم على جعل الفلاحين يستغلون الأرض لمصلحة المالك مقابل جزء متفق

عليه من المحصول. نفي مولداميا وواليشيا طُبق هذا الأسلوب
 الملاكين في القرن الثامن عشر عمدوا إلى تأجير أراضيهـم إلى
 خدمات مجانية ناهيك عن الإيجارات الباهظة التي فرضها عليهم المالكون

على سبيل المثال، كان الفلاحون مدينون باثني عشر يوم عمل للمالك. ولكن بحلول منتصف القرن التاسع عشر أصبا
 السنة علاوة على عمله في زراعة الأرض والعنا
 الإمبراطوريتين المجاورتين: الروسية والنمساوية .

ومن جهة أخرى، شهدت بعض المناطق العثمانية شكلاً من

 ويتقاسمون المحصول، كما كان يحصل في بعض المن المناطق في العراق وفلسطين حيث كانت بعض العشان الـنانر تعمل بالزراعة وتتقاسم المحاصيل تحت إشُراف وإدارة شيخ العشيرة.

وأخيرأ كان امتلاك الأجانب للأراضي أمرأ غير مألوف وغير
 تعاني منه. والحق أن قانون ملكية الأراضي أصبح بعد سنة 1867

يخول الأجانب حق امتلالك العقارات، إلا أن ذلك لـم يكن بالأمر السهل من الوجهة العملية نظرأ للمعارضة الداخلية لانية لهنا الأمر من قبل بعض شرانح المجتمع العثماني.

الصناعa،
بقيت أغلب الصناعات العثمانية قائمة على الصناعات اليدوية بالرغم من زيادة ملحوظة في استخدام المعدات الميكانيكاتيكة. وتزايد عدد النساء العاملات في الصناعنات الرات الريفية. وكذلك عديد
 العئمانية لم يكتب لها الانتشار في الأسواق الحاني الـيارجية، إذ بقيت ترگز على تلبية احتياجات الأسواق المحلية التي كانت في حد
 بعض الصناعات المخصصة للتصدير الخارجي.

أنشئ بعد سنة 1875 عدد صغير من المصانع وكانت معظم هذه المصصانع في المدن العـتمـانبة الأوروبية بالإضـانة إلى اسطنبول وغربي الأناضول. لكن الإنتاج الصناعي اللمُمكنـن (ألي
 الحيواني) لم يشكل في أحسن الأحوال سوى جزءءاً يسيراً من
 والغزل المُمخننة في جنوب غرب الاني الأناضول وني
 سالونيك وإزمير وبيروت بالإضـافة إلى اسطنبول كانت أهـم

مراكز الصناعات الممككننة. والواتع أن، 25 بالمنة نتط من القطن المغزول في سنة 1911 كان بفضل المغازل الميكانيكية، في حين أن واحداً بالمثة نقط من المنسوجا في الإمبراطورية كان من نتاج آلات النسيج. وسبب ذلك يعور !!لى عدم توافر رؤوس الأموال لتطوير الصناعة.

ومهما يكن من أمر نفد مر تطاع الإنتاج في الدولة العثمانية

 التكنولوجيا والاستفادة القصوى من الأيدي العاملة. في إنتاج سلع رخيصة وجيدة الصنع. والحق أن شُدة الطلب على السنع الـع العثمانية المصنوعة يدوياً لم تضعف إلا في أواخر القرن الثامن عشر، حين أخذت المنسوجات الحريرية الثمينة والخيوط القطنينة والجلود بأنواعها، تفقد ميزاتها في الأسواق الخارينا الـارجية. ويمكن
 منذ أوائل القرن التاسع عشر تختفي من الأسواق العالعالمالمية. لكن
 بعد نصف قرن من الركود، استجابة لارتفاع الطلب على الـي الحرير
 الأناضول وفي لبنان أيضاً. وبفضل استخدام الآلآلات اللا
 السـجاد استتجابة لإقبال الأوروبيين والأمريكيين على السجاد الشرقي. وبحلول سنة 1914 بلغ عدد العاملين في صناعن

الغزل والنسيج حوالي مئة ألف عامل وصانع، ثلثامم في تطاع صناعة السجاد. والجدير بالذكر أن غالبية العمال كانت منـي النساء والفتيات اللواتي كن يعملن لقاء أجور زهيديدة أدنى من الأجور التي كان يتفاضاها العمال في الفطاع الصناعي.

كانت الغالبية اللاحقة من المنتجين تستهدف تلبية احتياجات الأسراق المححلية لا سيما وأن عدد المستهلكين في الدن الدولة

 الإمبراطورية. بقي أن نشير إلى عدم وجود الـي مؤلاء المـنتجين أو الصناع لأن أغلبهـم لـم بكـن ينتـمي الـى
 خارج إطار المصانع كانوا خليطاً من صغار الكسبة وأصحاب
 المثال كان غزل الصوف والقطن من الصناعات اليدوية المنتشرة
 كان هناك بعض مصانع كلغزل الآلي في إزمير وسالونيك وأضنه. بقي ان نشير إلى دور الجمعيات الحرفية وانقابات، التجار

 1922. ومن الجائز أن تكون الأزمة الاقتصادية والتضختم الذي




نقابات لحماية مصالحهم. وهناكُ أدلة على قيام أعداد من العمال


 الصناعات العئمانية تعاني من منافسة السلع الأجنبية في أعقاب الثورة الصناعية.
سعت الجمعيات الحرفية ونقابات التجار عموماً إلى حماية


 لأعضائها. ويذهب بعض المؤرخين إلى أن النقابات كانت إحدى الأدوات التي استخدمتها الدولة لبسط سيطرتها ونحن ونـي لا نعتقد
 كثير من الأحيان يلجأون إلى المحاكم عندما يضطرون إلى الى رفع الـع
 إذن رسمي بهنا الشأن. وهناك ما يشير إلى أن بعض الجمار الجمعيات
 للتأمين الاجتماعي لتغطية نفقات الأعضاء في حالات الات المرض ألما لتسديد نفقات الجناتز أو لمساعدة الارامل وأطفالهن.
(*) مذا ما نوصلت البه ثريا فاروفي التي ندرس حاليأ تطور الجمعيات الحرنية
والعمل النابي.

要近
（1）
$9)=1-1+15$



ويبدو أن النقابات والجمعيات الحرفية كانت متطورة في
 المدن الكبرى مثل سالونيك وبلغراد وحلب ودمشّق.و هذا لا ينفي وجود تنظيمات نقابية في بعض المدن الصغيرة ونـلـ اماسيه

سبق أن أشرنا إلى نصاثل الإنكشارية وتحول هذه الفنة
 الصناعات اليدوية. والحق أن الإنكشارية لعبوا دوراً نشطا وحيويأ في التنظيمات النقابية حتى 1826. وجدير بالمار المانلاحظة أن السواد الأعظم من أعضاء مذه التنظيمات كانوا
 اسطنبول وحلب يشبه الحماية التي تؤمنها عصابات الحات المافيا
 والشـحن. وقد تدخل الإنكشارية المرة تلو الأخرى في إذكاء
 الوقت نفسه تزعموا عدة حركات شـعبية للدفاع عن التنظيمات ونيات النقابية وامتيازاتها. نفي بلغاريا مثلاز مبَوا للدفاع عن النـاع المهنية التي بات أعضاوهما يخشُون فقد موارد رزفهم نتيجة للعمالة الرخيصة في الريف(*)

Jamissaries, artisans and the question of Ottoman دونـالـد كـوا تـارت، (\%) decline, 1730-1826, (istanbul, 1993), 197-203.

لذلك كان تضاء السلطان محمود الثاني على الإنكشارية وأعوانهم بمثابة ضربة قاسية للتنظيمات النقابية في الوقت الـياني الذي
 النابليونية. ونتيجة لفقدان التنظيمات النقابية لأحد دعا

 تتلاشى. فني دمشت على سبيل المثال، تدنّت أجور العمال والحرفيين بين سنتي 1830 و1880، بحيث أصبح من الصعب على هذه الفنة جمع رأس المال الكافي لمزاولة حرفهـمـ وعلى وعلى أية حال، فقد أخذ يتلاشى دور التنظيمات والجمعيات الحرفيرفية في الحياة الاقتصادية. إلا أن بعض الجماري
 أن نشاط هذه يشبه غرف التجارة التي لا يتعدى نشا
 الجمعيات الحرفية بالإنتاج خفت وطأته. لكن حجم الاني الإنتاج لم ينخفض وإنما انتقل في الكثير من الحالات إلى أيدي الصناع والحرفين المستقلين في المدن والأرياف.

وإذا عدنا قليلاً إلى الوراء سنلاحظ أن المنتجين منذ القرن الثـامن عشر أخذوا يتوجهـون صوب الـترى والأرياف نظرأ الـورا
 مدينة توقات في شمال الأناضول إلى المدن الصغير الصيرة والير الـيرى المجاورة. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن توتات كانت

إحدى مراكز الصناعات اليدوية. وهناك وثائق تشير إلى تكرار مذه الظاهرة في بلغاريا وكذلك في حلب. ومما ولـيا يلفت النظر تزايد عدد النساء والفتيات العاملات في ميلعيا ميدان الإنتاج زيادة ملموسة. وتشير الأدلة إلى وجود الكثير من البيوت التي كانت النساء يقمن فيها بأعمال الغزل والحياكة وكان التانجار يدن
 النساء كن على الدوام يتقاضين أجوراً زهيدة مقارنة بالرجا الرجال،
 الصناعة انتقلت من الاعتماد على العمال والصنّاع في إلطار
 المنظمة في كل من المدن والأرياف.

## بعض المراجع المغبدة

Entries marked with a designate recommended readings for new students of the subject.

Akatli, Engin Deniz. aCedik implements, mastership, shop usufruct, and monopoly among istanbul artisans, 1759-1850, Wissenchaitskolleg Jahrbuch (1986), 226-31.

Blaisdell, Donald. European financial control in the Otoman Empire (New York, 1929).

- Braudel, Fernand. The Mediterranean and the Mediterranean world in the time of Philip II, 2 vols. New York, 1973).

Duman, Yüksel. ANotables, textiles and copper in Ottoman Tokat, 1750-1840. Unpublished Ph. D. dissertation, Binghamton University, 1998.

Erdem, Hakkan. Slavery in the Ottoman Empire and its demise, 1800-1909 (New York, 1996).

- Faroqhi, Suraiya. *Agriculture and rural life in the Ottoman Empire (c, 1500-1878), New Perspectives on Jurkey, Fall (1987), 3-34.

Faroghi, Suraiya, ed., sSpecial issue on Ottoman Tradee, New Perspectives on Turkey, Fall (1991).

- Gerber, Haim. The social origins of the modern Middle East (Boulder, CO, 1987).
- Coldberg, Ellis, ed. The social history of labor in the Middle East (Boulder, CO, 1996).

Gould, Andrew Cordon. sPashas and brigands: Ottoman provincial reform and its impact on the nomadic tribes of southem Anatolia 1840-1885. Unpublished Ph. D. dissertation, University of California, 1973.

Counaris, Basil. Steam over Macedonia, 1870-1912 (New York, 1993).
Hutteroth, Woff - Dieter. ©The influence of social structure on land division and settlement in Inner Anatoliay, in Peter Benedict, Erol Tümertekin and Fatma Mansur, eds., Turkey: geographic and social perspectives (Leiden, 1974), 19-47.

Inalik, Halil. aThe emergence of big farms, fithks: state, landlord and tenants, in Keyder and Tabak, cited below, 17-53.

Kafadar, Cemal. sYeniceri - esnal relations: solidarity and conflicts. Unpublished M.A. thesis, McGill University, 1981.

Karpat, Kemal. Ottoman population, 1830-1914: Demographic and social characteristics (Madison, 1985).

The Ottoman emigration to America, 1860-1914, International lournal of Middle East Studies, 17 (2) (1985), $175 \cdot 209$.

Kasaba, Resat. The Ottoman empire and the world economy; the nineteenth century (Albany, 1988).

Keyder, Caglar and Faruk Tabak, eds. Landholding and commercial agricuture in the Middle East (Albany, 1991).

Khalidi, Tarit, ed. Land tenure and transiormation in the Middle East (Beirut, 1984).
Issawi, Charles. An economic history of the Middle East and North Africa (New York, 1982).

Lewis, Norman. Nomads and settlers in Syria and Jordan, 1800-1980 (Cambridge, 1987.

- Marcus, Abraham. The Middle East on the eve of modernity (New York, 1989).

Masters, Bruce. The origins of western economic dominance in the Middle East: Mercantilism and the Islamic economy in Aleppo, 1600-1750 (New York, 1988).

Mears, Elior Granville. Modern Turkey (London, 1924).
Meriwether, Margaret L. owomen and economic change in nineteenth - century Aleppos, in Judith E. Tucker, ed., Arab women Washington, 1993), 65-83.

Owen, Roger. The Middle East in the world economies c. 1800-1914: Evolution without development (Cambridge, 1997).

- Pamuk, Sevket. The Ottoman empire and European capitalism, 1820-1913 (Cambridge, 1987.
- Quataert, Donald. Social disintegration and popular resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908 (New York, 1983).

Ottoman manulacturing in the age of the Industrial Revolution (Cambridge, 1993).
Salzmann, Ariel. AMeasures of empire: tax farmers and the Ottoman ancien regime, 1695-1807. Unpublished Ph. D. dissertation, Columbia University, 1995.

Shields, Sarah. Mosul befor Iraq: Like bees making five - sided cells (Albany, 2000).
Toledano, Ehud. The Ottoman slave trade and its suppression, 1840-1890 (Princeton, 1982.

- Vatter, Sherry. Militant journeymen in nineteenth - century Damascus: implications for the Middle Eastern labor history agendas, in Zachary Lockman, ed., Workers and working classes in the Middle East: Struggles, histories, historiographies (Albany, 1994), 1 19.

Ziffi, Madeline. \&lite circulation in the Ottoman Empire: great mollas of the eighteenth century, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 26, 3 (1983), 318 64.

Politics of piety: The Ottoman ulama in the post - classical age (Minneapolis, 1986).

- Women in the Ottoman Empire: Middle Eastern women in the early modern era (Leiden, 1997).
- 


## مatan

إن مادة هذا الفصل مستقاة من أدبيات العصر التي تعكس التنظيم الاجتماعي والحياة العامة والتوامل الاجي الاجتماعي بأشكالد



 والعلاقات التي تحكم الرجال والنساء.

## نظرة عامة حول العلاكات الاجتماعية <br> بين مختلف الفتات والطوائف:

ما من شك أن كافة المجتمعات، بما فيها المجتمع العثماني، عبارة عن مجموعة علاقات معقدة بين الأفراد وبين مـختلف الا

 إليها الفرد يحددها هذا الفرد أو تحددها الفنّات أو الشرائح

الأخرى. إذا نظرنا إلى العالم العثماني فسنجد، بادي ذي بلهء،
 أو الرعايا. والطبقات المحكروة يمكن تقسيمها تبعاً للانتماءات

 الطبقات التي ذكرناها، مثل طبقة الصناع والحرفيين بالإضافة إلى فئات أخرى ضخمة مئل النساء أو الفلاحين أو عشيانر البـد
 تكن متجانسة. بمعنى أن الفئة الواحدة كانـت تضـم الأنرياء والفقراء وأعيان البلاد.

ويـحسن بـنا أن نتـجـنـب رسـم صـوزة مـحـددة للـفرد ني المجتمع العنمـاني. فالفروقات بين مـختلف أفراد المــجتمع العنماني وفناته ليست واضحة المعالم. بمعنى أن موية الفرد

 الاجتماعي مد يرتبط بكونها أنثى أو كونها تعمل حانكة أو كور كونها يهودية. وأي من هذه الصفات يمكن أن أن يطغى على ألى الصفات الأخرى في ظروف مـعينة. تـم إن تباين المذاهـ الهـ واختلافها ليس بالضرورة عاملا سلبياً من حيث أثره على وحدة المجتمع. لنأخذ العامل الديني في إطار المجتمع العثمانماني. هنا هنا
 يكن مشفوعاً بصفات أخرى لشخصية هنا الفرد.

من الآراء الشـائعة لدى الذين كتبوا عن الشرق الأوسط، أن
 القانونية. ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على الونائق التاريخية ليتبين لنا أن عدداً لا يستهان به من المسيحيينين واليهود كانيانوا يحظون بمكانة سياسية واجتماعية ويتمتعون بثروات تفوق ثرين الكثير من المسلمين. فالتاجر المسيحي الثري مثلاً كان يتمتع
 وبعبارة أخرى نقول: إن الانتماء الطائفي للفرد لم الم يكن عن عاملا فاعلا في تحديد وضع هذا الفرد من الوجهتين الاجتماعية والاتتصادية وكذلك السياسية.

لنأخذ علماء الدين كمثال آخر. هناك من يفترض أن هؤلاء كانوا يشكلون شريحة اجتماعية متجانسة. وهذا يخالف الفـ الواقع فبعض هؤلاء العلماء تلقوا تعليمهم في أحد أهم المعامد الدينية
 حين كان بعض من يوصفون بالعلماء، شبه أميين. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر كان كبار علماء الدين منر من أصحاب الثروة والنفوذ بحكم مركزهم وارتباطاتهم العائلية، بحيث أصن الصبع رجال الدين يشكلون نخبة اجتماعية متميزة. لكنه في الوقت
 والمناطق الفقيرة. ويمكن القول أن هؤلاء العلماء كانوا ينتمون إلى بيئة اجتماعية تختلف عن البيئة المحيطة بكبن الصنار العلماء في اسطنبول مثلا". لذلك ليس من الصواب أن نستخدم لفظ اعلماء،

للدلالة على المركز الاجتماعي الذي يحتله هذا الفرد أو ذاك في المجتمع العثماني.

## تمازج الفنّات الاجتماعية، والفوانين المتعلقة بالزي والثباب

سنتقل الآن للحديث عن تمازج مختلف الطبقات الاجتماعبي . Social mobility مصراعيه لكل من يطمح إلى تحقيق قدر من النجا نظام الديوشرمه الفرصة للآلاف من أبناء الفلاحين المسيحيـين

 وأصبحوا فيما بعد قادة وولاة. وحين أشرفت فترة التوسع على التى الانتهاء، أخذت فرص الترقية عبر القنوات العسات وبالرغم من ذلك فقد بفيت اللولة وقصور الباشوات توفر فرص عمل في شتى المجالات.

كان لباس الشخص وزيه من المؤشرات الهامة على مرتبته الاجتماعية والمهنية. وقد نصت القوانين الخاصة باللباس والزي على ارتداء أثواب معينة وقبعات أو تلانس تعكس مرتبة الـانـ الفرد ومكانته في المجتمع ويبدو أن القانون شمل أيضا أيضأ الأحذية ولون

 بواجب الاحترام لاالصحاب الرناسة وعلية القوم. والجدير بالذكر أن هذه القوانين جاءت أحياناً استجابة لمطالب بعض رعايا

الدولة. والـحق يقال أن مئل هذه القوانين لـم يكن أمرأ غير مألوف في بعض أرجاء العالم في عصور سابقة. وقد أشار بعض المؤرخين إلى وجود علاقة واضسة بين تغير الأزياء وتغير البنية الطبقية للمـجتمع. وتجدر الإشارة في هذه السياق إلى الـى العدد الكبير من الأنظمة التي وضعها السلطان سليمان القانيانوني 1520 الاني 1566 حول الأزياء التي ينبغي أن يرتديها الناس. هذا في الوني
 الاجتتماعية. بقيت الأنظمة الخاصة باللباس قانـئ وخمسين سنة حتى سنة 1720 . لم تتغير الأزياء كثيراً خلال هلا هذه الا الفترة، كما قلَ التمازج الاجتماعي. إلا أنه في بدايات الانـرا

 لظهور فئات وتوى اجتماعية أخذت على عاتقها تحدي هيمنة السلطات وأعوانها على الحياة الاتتصادية والاجتماعية واليارية السياسية في البلاد. ولم تقتصر هذه الظامرة على الإمبراطورية العئمانية بل تعدتها إلى أوروبا والأمريكيتين وشرق آلميا الثامن عشّر اخذت تتكون طبقة من التجار الجدد نتيجة لنمور
 الإمبراطورية. وفي الوقت نفسه أخذ النفوذ السيار الياسي للمزارعين الئين
 أوكلت إليهم الدولة أمر استمار أراضِ زراعية مدى الحياة مقابِ الحبل دفع ضرائب معينة تحددها الدولة.




وتـد حاولت الدولة ورجال البلاط اسـتمـالة هـذه اللقوى
 والمهرجانات ورعاية الكثير من الأنشطة مثل المسابقات في استنبات التوليب (ضرب من الزنبق). رابع عهلد التوليبب .(1730-1718)

 والخمسينيات والتسعينيات من القرن الثامن عشّر. ودعت هذه القوانين إلى ارتداء الملابس المحتشمهة وتجنب الأزياء والملابس الغريبة أو الإفراط في التأنق غير المألوف. وفي الستينينيات من


 النساء من ارتداء المعاطف شبه الشفافة. وجدير بالذير الذير أن انتعال الأحذية (الـخفوف) الصفراء كان محظورأ على الرعايا غير
 والطبقية حفيظة الطبقة الحاكمة والأعيان الذين كانوا يحر الحرصون على الاحتفاظ بامتيازاتهم. ويبدو أن أغلب المعارضين كانوا من صفوف التجار القدامى وموظفي الدولة.
حيوان من نصبلة بنات عرس (المعزب).

لكن التحولات في البنية الاجتماعية تفاقمت إلى حد أنه لم
 محمود الثاني إلا الرضوخ للواقع وبالتالي إلغاء التمييز القاثم على الزي واللبـاس. وصـدرت على أثر ذلك في سنة 1829

 والعمامة. وعموماً فقد أصبح موظفر الدر الدولة بصرف النظر عن مراتبهم. وقد استننى القانون رجال الـور الدين من

 تمييز. والحق أن قانون 1829 كان يهدف إلى توحيد الزي العام وإلغاء التشريع الخاص بالملابس.

كان من نتائج مذه الإجراءات زوال الفروقات في اللباس بين الاسكافي والصانغ أو بين التاجر والصانع أو بين المسلم
 مهنته أو رتبته أو الطائفة الدينبة التي ينتمي إليها قانون 1829 كان بمثابة سابقة مهدت السبيل لـ هالتنظيمات، التي أقرت في سنتي 1839 و1856 المساواواة بين جمبي رعايا الدولة بصرف النظر عن انتماثهم القومي أو الطائفي.

وقد رحب الكثيرون من الناس بزوال هذه القيود التي لم تعد تتماش مع التطورات الحاصلة في المجتمع (انظر الصورة 9 و17). أصبح الطربوش والمعطف العادي والبنطال اللباس


صورة 9: موظغو البلاط (التشريغات) خلال حغل رسعي في تصسر توبكابي ايام السلطان عبد الحميد التاني.

الالرسمي" لكافة الموظفين ورجال الدولة. وكان أول من هرع

 السابق يثيران تحامل الآخرين عليهم. لكن بعض شرائح المجتمع العثماني لم تبد ارتياحها تجاه هذه التحولات. فالطبقات الدنيا في المـجتمع وفي مقدمتها العمال من مسلمين وغير مسلمين رفضت الطربوش، لا لأنها


مورة 10: نماذج للتبعات (الغطية الراس) والملابس التي كان يرتديها العمال والعامة في الراخر القرن التاسِ عشر. لامظ بانع الكباب الاذي يظهر في الصورة (في اسططنبول على الارجع).

كانت تقاوم المساواة بين الطوائف وإنما أرادت الحفاظ على تضامنها الطبقي في مواجهة محاولات الدولة الـة الرامية إلى إضعاف الـف نفوذ التنظيمات النقابية وخاصة بعد القضاء على الجماعات الإنكشارية التي كانت توفر الدعم والحماية لهذه النقابات. لقد
 على ستراتهم التقليدية المتميزة؛ في حين جنح الكثير من الأثرياء ووجوه المجتمع إلى التأنق في لباسهم وبالغوا في ذلك


مورة 11: نماذج للقبعات (الغطية الراس) والملابس التي كان يرتديها العمال. تبين المودرة مجموعة من عمال النسيع في أُورفة سنة 1900.

غير آبهين بالقوانين الجديدة التي كانت ترمي إلى توحيد اللباس وجعله أكثر بساطة واحتشاماً .
لا شك أن تنوع الملابس في المدن كان في جوهره يعكس التمازج الطبقي وتلاشي المظاهر الشكلية التي كانت تحدن الـيد مرتبة الفرد أو مهنته. ولم تكن النساء العثمانيات بمعزل عن هذا التيا التغير الذي طرأ على الأزياء المعتادة كنتيجة حتمية للتحولاتيات التي التي طرأت على المجتمع العئماني بوجه عام

## لمحات عن الحياة الاجتماعية

كان البيت في المجتمع العثماني هو المكان الآمن لتجربة كل ما هو مبتكر أو جديد. كانت النساء يخترن ما ما يناسبهن من الثيان الياب



 أما داخل المنزل فكانوا يرتدون ملابسهم الاعتيانيانيانية (التقليدية). كانت النساء العثمانبات في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر يرتدين سراويل نضفاضة (شالوار) وثياب أو اتنانير، مؤلفة من ثلاث طبقات. لكن نساء المجتمع الراقي بدأن شأن شيئاً فنيناً بارتداء أزياء حديثة داخل البيت وعند خرو كن يرتدين فوق ملابسهن ملاءة تغطي الجسسم بأكمله. وبمرور
 الأوروبية. على حين أصبح الحـجاب أكثر أكثر شفافية من ذي قبل (الصورة 12) وبحلول سنة 1915 أخذت النساء يتمردن ويتبعن

أهواءهن.
كانت العادات والتقاليد الشائعة تفضي بعدم اختلاط الرجال والنساء على الصعيد الاجتماعي. لكن علية القوم لم تتقيد دائمأ بهذه القـاعدة. ففي القرن التاسع عشُر بدأ الأزواج يتبـبادلون
 اسطنبول والمدن الساحلية في بادى الأمر قبل أن تنتقل إلى


أماكن أخرى. وهذا من الأمور التي لم تكن معهودة في السابق حين كانت النساء لا يجالسن الرجال.

ويعزي بعض الباحئين إقبال بعض النساء على ارتداء الأزياء


 شيوع المنسوجات الهندية في مطلع القرن التاسع عشر؟ إن هل
 بالحضارة الهندية؟ والحق أن إقبال البعض على ارتد الـداء الأزياء
 لرغبة هؤلاء في نبذ كل ما هو تديم والظهور بمظهر عصري يرز انتماءهن الطبقي.

## البيت العنماني

 العالم العثماني الذي امتد من بلغراد إلى دمشق مروراً باسطنبون وعينطاب (عينتاب). سنكتفي بإعطاء لمحة عن الحياة المان المنزلية في الريف والمدينة خلال الحقبة الواقعة بين 1722 و1922 . ولا نذُعي أن الصورة التي نقدمها تمثل الواقع في كافة البيوت.

قبل القرن التاسع عشر كانت البيوت العثمانية في المدن مؤلفة من جناحين : جناح مخصص للرجال وجناح خاص بالنساء احرملك". ويبدو أن ظاهرة الحرملك

كانت أكثر شيوعاً في بيوت الأثرياء وعلية القوم. كان لأكبر





 ومم جالسون حول موائد مرتفعة تليلا عن الأرض.
 جملتها استقبال الضيوف أو كغرفة نوم في الليل. أما المفروشات نكانت متواضعة. فمثلا كان بيت أحد الانسر الانير السورية الثرية حوالي سنة 1780 يحوي أصنافاً من السجاد والحصير والمانلاحف
 "البورسلان، بالإضـافة إلى الصحـون المصنوعة من النـحاس

المقصدر.
شهدت العقود الأولى من القرن التاسع عشّر إقبالاً ملموساً


 والموائد والمواقد الإنكليزية fire place. وينهاية القرن النـاسِ واسِ عشر أصبحت الموائد (الطاولات) والكراسي والئي والأيرّة تنتشر في



مورة 13: نُوذج عن لباس النساء وذيهن داخل المنزل، السيدة التي تظهر في الصورة هي ابنة الصصود علي سامي، اسططنبول، 1307.

ومن ثـم انتقلت إلى المدن الداخلية. وتد أدى هـذا التحول بطبيعة الحال إلى تخصيص غرف للنوم وأخرى للطعام أو

الجلوس.
أما البيوت في القرى والأرياف التي كان يقطنها الفلاحون فنجد أن البيت في أغلب الحالات كان يتكون من ثلات غرف:


 النساء. وقد وصف شاهد عـيا عـيان مساكن القرويين القاطنين في المنطقة الساحلية حول طرابزون على البحر الأسود؛ المين
 أكبر بكثير من المساكن التي يعيش فيها الصنّاع في المدن. ويتألف البـيـت من ثـلاث حـجـرات: حـجرة لـلـنوم وحـجرة
 وسقوف هذه البيوت عبارة عن ألواح خشبية - هذا في البيوت الواقعة بالقرب من المناطق الساحلية، أما سقوف البيوت البعيدة عن الساحل فمصنوعة من الطين وغالباً تتسرب منها المياه، أما الجدران فهي سيئة البناء ولا ترد الرياح أومياه الأمطار.

يعتمد الفلاح في غذاثه على الخضار بالدرجة الأولى وغالباً ما تكون مذه الخضار من نتاج حقلـو ألما الما الخبز نهو نوعين:
 وخبز الشعير الـخلوط بالجاودار ومو الشانع في المقاطعات

الداخلبة. والخبز يسنكل 95 بالمنة من توتهم اليومي، ولا
 والأجبان والألبان، أما اللحم أر السكك الصجفف فيعتبر من الكماليات الثمبنة. والماء هو مشروبهم الوحيدلا ${ }^{\text {(2) }}$

وللمقارنة، إليك مذه النبذة عن أوضاع الفلاحين في بلغاريا
إبان القرن التاسع عشر :
امن الملاحظ أن الفلاحين الميسورين يسكنون بيوتأ حجربة
صلبة البناء وتوفر قدرأ من الراحة. أما بيوت الفلانلاحين الأتل
 الأرض ونملا الفراغات بين القضبان بالطين ورين ورو البّر المخلوط بالفّن ... ويتألف البيت عمومأ من ثلاث حبران -حجرة للجلوس وحجرة لنوم أفراد العانلة وحبرة ليا لخزن المون. وأرض المنزل غير مبلطة وإنـا مغطاة بنوع من

 والفلاحون البلغار أبعد ما يكونون عن التبذير إلى حـد التتتير على انفسهم، شأنهم شأن جميع الفلاحين في تي تركيا [الإمبراطورية العثنانية]. ومم يقنعون بالفليل. ألما طعامهم

بالإضافة إلى ما بتتجونه من اليضى والألبان43(3).

القنصل البريطاني في طرابزون Palgrave. المصدر : كتاب غُوكت بامورك،
الإمبراطررية العيُمانِّةً والرأسمالية الاوروبية، 1820-1913 .

أما بيوت القبائل الرخل فهي غاية في البساطة. فني أواخر القرن الثامن عشر كان البدو في سورية يعيشوبون في الخيام التي
 لإعداد القهوة، وعباءة من الصوف وقربة جلدية وبيعض الآنية الزجاجية أو الفضية بالإضافة إلى قدور للطبخ.
وللمقارنة نورد الفقرة التالية التي تصور القبائل الرحل المنتشرة حول أرضروم ودياربكر في الأناضول في السبعينات من القرن التاسع عشر :
........
 فتحبس في حظانر مغلقة خلال فصل الشتاء، كما مو الحال في في القرى المجاورة. وعندما يحين الربيع ينتقلون إلى التلال حيث
 الصوف. أما طعامهـم فلا يختلف عن طعام الفلا وناحين... وقلّما يأكلون اللحوم إلا إذا اضطروا لاستضافة مسافر من من وجوه القوم أما الأثاث المنزلي فيمكن القول ألنا ألها أفضل من أثاث الطبقات الأخرى وخاصة السجاد الجيد الذي كانت تحيكه نساولمم ويكاد

لا يخلو منه بيت.

## الحياة خارج المنزل

كان للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية انعكاساتها على حياة السكان وخاصة أبناء المدن. إلا أننا سنكتفي بتسليط

الضوء على العاصـمة حصسراً. وذلك لأن اسططنبول والـمـدن اللساحلية الهامة كانت عرضة لهـي الالاخرى في الإمبراطورية من حيث التغيّر الذي طرا على الحياة الاقتصادية في الملنرن.

لنلقي نظرة إلى المححلات والاماكن العامة التي كان يغشاها أهالي اسطنبول ولعل أشهر متنزهين أو منتجعين كانيا المينا الموقعين المعروفين بـ امياه أوروبا العذبةا على الجانب الأوروبي لمضيت البوسفور و"مياه آسيا العذبةه على الجانب الآخر للبوسفور. هنا كان علية القوم وأثرياومم يلتقون لقضاء ساعات ممتعة(4).
 قاربآ، فكان أفرادها يأتون سيرأ على الأقدام من وسط الما
 كما بدا للناظر سنة 1855 (5)" ومثل مذه الأماكن كانت تشهـد ازدحامأ يومي الجمعة والأحد.

لكن هذه المتنزهات التقليدية أخذت تفقد سعبيتها خلال
 إحدى ضواحي امسطنبول التي كان معظم سكانها من الأوروبيين والنصارى العنمانيين، ويبدو أن هذه الأحباء كانت تستقطب
القنصل البريطاني المقيم في أرضروم.

$$
\begin{equation*}
\text { الدصدر : بامبوك، الإمبراطورية العئمانبة، } 186 \text {. } \tag{5}
\end{equation*}
$$

Julia Pardec, Beuties of the Bosphorus (London, 1839 and 1840), 8.




مورة 16: اهتنال بعناسبة دينة ني منطتة البحر الالسود سنة 1900. مجموعة المؤلف الخامة.

المعجبين بالأزياء والعادات الأوروبية وخاصة النصارى الذين أصبحوا يميلون إلى ارتداء الملابس الأوروبية وكانوانوا رواداً فيا في
 ويعتمدون الطربوش، على حين أخذ البعض يميل إلى ارتداء آخر الأزياء الباريسية وأفخرها، وفي مقدمة هؤلاء الفئات غير المسلمة.

ومما يسترعي الانتباه أن الفئات غير المسلمة في المجتمع
 نفوذها الاقتصادي لم يواكبه نفوذ سياسي مماثل. وقد أدى هذا

التناقض إلى بعض التوتر الذي حاولت الدولة معالجته عن طريق الأنظمة والقوانين الإصلاحية التي شرّعتها في سنتي 1839 و1856.

## المقاهي والحعامات العامة

كان المقهى مكاناً لا يغسشاه إلا الرجال حصرأ. وتد ظهرت المقامي للمرة الأولى في اسطنبن


 الضيافة. والحق أن المقاهي العامة منذ نشأتها وحتى النصف الثاني من القرن العشرين، كانت بمثابة النوادي الاجتماعية التي






 هذه المقامي لاحتساء القهوة والتدخين وسماع الموسيقى ولعب

Cengiz Kirh," The world of Istanbul coffee من أطروحة تـيـد الإنـجـاز houses in the early nineteenth century. "Biughawbon University".

الـنـرد (لـعبـة الـطـاولـة) والاسـتـمـاع إلى تـصـص "الـحـكـواتي" (القصاص النعبي).
كانت الحمامات العامة الرامي مراكز يلتقي فيها الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وتجدر الإشارة إلى أن معظم البيوت لم تكن مجهن الئه بتمديدات لتوصيل المياله
 الحمامات العامة للاغتسال. ومن المعروف أن الإسلام يشدي
 جناح خاص للنساء وآخر للرجال. أما الحمامات الصنير الصيرة فكانت

 من الأماكن الهامة لاجتماع النساء. وهنا كانت النساء تجتمعن كتبادل الأحاديث والسير واترتيب الزيجات، .

## جوانب اخرى من الحياة الاجتماعية,



 النساء اللواتي كن يشترين حاجن الجاتهن من التجار ويبيعونهن ما ما
 القريبة من المساجد والكنانس للتحادث أو لإبرام الصفقات وأحياناً لمجرد اللهو.

وهنا تجدر الإشارة إلى دور القصاصين الشعبيين في الحياة

الاجتماعية. كان عامة الناس يستمتعون بالاستماع إلى رواة



ذاع صيته فيما بعد. إليك النموذج التالي من شعره:

لعلهم يصلون ويدعون لي بالمغفرة
وليدننوني بجانب الطرين
لعل الصبايا يقفن هنيهة أمام تبري (7)

ومن ضروب التسلية كان لديهـم ما يشبه مسرح العرائس
 هذا النوع من الفنون الشعبية يمارس حتى هـيا اليور اليوم من اليونان إلى أندونيسيا. كان المشاهندون يتجمعون أو يجلسون ألسون أما شـاشة
 الشاشة. وكان هذا الشخصص يقوم أيضاً بمهمة تقليد أصوات المتحاورين؛ أما الدمى فكانت تصنع من قطع جلدية متعددة الألوان مقصوصة بـحيث تمثل رجلا أو امرأة أو حيواناً، ويتم تحريكها بواسطة تضبان فصيرة تبعاً لمتطلبات المسرحية التيا غالباً ما كانت أحداثها مستقاة من الحكايات الشعبية وقد تتناول

أيضاً مواضيع اجتماعية وسياسية، نفي حلب مثلاً، ظهرت مسرحيات تنتقد الإنكشارية وتسخر منهم بعد الهزيمة التي مني بها العثمانيون في الحرب العنمانية - الروسية سنة 1768 ـ الاني وما من شك أن مسرح خيال الظل كان يُستـخـدم لتوجيه النقد السياسي والاجتماعي

لكن أشكالاً أخرى من الأنشطة الاجتماعية بدأت تظهر في غضون القرن التاسع عشر في أوروبا الغربية. وتشير المصهادر إلى
 سنتي 1830 و1840. وفي سنة 1840 وصلت إلى اسطنبول ورلين فرقة مسرحية متنقلة وقامت بعروض مسرحية في عدة أماكن. وبعد مضي بضعة عقود حل المـمثلون العثمانيون محل المـمثلين
 وفي سنة 1897 ظهرت في اسطنبول أول سينما صـامتا فير أي بعد سنتـين من اختراعها في فرنسـا مـن قبل الأخوين لوميـير .Lumiere

أما في الميدان الرياضي فقد كانت المصارعة من الرياضات المحببة إلى تلوب الجمامير وخاصة في المقاطعات المات البلغارية على حين كانت رياضة الرمي بالقوس والنشاب والصير الصيد بالبزاة

 مثل سالونيك بروز ألعاب رياضية لم تكن مألونة من قبر الـبر ومن ومن جملتها كرة القدم وكرة المضرب (التنس) وركوب اللدراجات

والجمباز والملاكمة. وشُكل في أزمير نادِ لكرة القدم وآخر
 مثلاز بقيت تمارس داخل ألرئ أسوار القصور (كما كان الحال فير في الإمبراطورية الصينية آنذاك).

## الفرق والمحافل (التكيات) الصولية:

ما من شك أن الجماعات الصوفية تد لعبت دوراً هاماً في حياة العثمانيين الاجتماعية. وكانت المحافل الصوفية في الصاني كان أتباع الطرق الصوفية وغيرهم من المسلمين الوانين يلتقون فيها في
 الصوفية ظهر في الشرق الأوسط في أعقاب الاجتياح الانيا العثماني للشرق الأوسط، وتد أسهم مشايخ الطرق الصوفين فئن وأتباعهم في


 شـك أن الفرق الصوفية قد أثر أثرت على حياة الجمـامير الدينية وربما تجاوزت دور المساجد في هذا الشـأن. أخف إلى ذلك ألى أن

 العاصمة وعدة مدن كبرى كانوا ينتمون إلى إحدى هذه الفـر الـى الصوفية أو أحد فروعها.

لا تزال نكبة السلطان سليم من أبرز مسالم مدينة دمشتق حتى اليوم (المعرب).

كان أتباع الطرق الصونية يخضعون لتعاليـم مؤسسي مذه الطرق الذين كانوا يحظون باجلال بالغ ويُعتبرون بمثابة أولياء

 الرؤياه. . كانت المحافل الصوفية أو التكيات (مفردها تكية)من
 أنشطتهم وشعانرهم الدينية، ومن جملتها إقامة الأذكار (الأناشيد
 (الدراويش) بالرقص القانم على دوران الراتص حول نفسه في

 الكثير من المحانل الأخرى كانت أبنية مؤلفة من عدة حجرات
 ومطبخ وحمام عام ومرافق أخرى للرجال والنساء بالإضان وافة إلى قاعات الدرس. وكان هناك محانل أخرى أكبر وأكثر اتساعاً،
 كما حوت مكتبات وقاعات للصلاة.

وقد حوت اسطنبول في أواخر العهد العثـماني حوالي

 وأخيرآ المولوية وهي .الأصغر من حيث عدد التكيات التابعة لها في اسطنبول. وتد استقطبت المجامع الصوفية شرائح اجتماعية

معينة، فعلى سبيل المثال، كان أتباع الطريقة المولوية ينتمون

 البكتاشـية التي انضوى تحت لورئ لوائها الإنكشارية فور تأسيس
 هذه القوات الخاصة عند إنشائها)، نقد كان معظم أعضائها من طبقة الصنّاع والطبةة الكادحة.

## معامات الأولهاء

 وهي زيارة أضرحة الأولياء والوليات التماساً للبركة أو للشنفاء من مرض عضال أو لتحقيق أمنية غالية. كان الزوار يقصدنيارن

 لا يبارحونه لمدة قد تصل إلى أربعين يومأ آملين أن يمن يمن اللـئ
 النساء وخاصة العاقرات تلجأن إلى مقامات الألـوني

 قميصاً أو قطعة من ثياب على الضريحع

ومن الملفت أن الكثير من المزارات الإسلامية كانت تفع في أماكن حظيت بمكانة دينية لدى المسيحيين في العصور

السالفة وحتى في العصور الوثنية ما قبل المسيحية. فعلى سبيل
 البلقانية، جميعها مكرسة للولي المسلم ساري سالتالتورك الذير الذي نسبت إليه بعض كرامات القديس جورج (جرجس) ملري المقامات يقع داخل مغارة في ألبانيا حيث قتل الولي (كما يزعمون) تنيناً ذا سبعة رؤوس. والحق أن بعض هذه المِّار المقامات كانت تُزار من قِبل المسلمين والمسيحيين على حد سواء. مثال ذلك، "المزار البكتاشي" على جبل تومور في ألبانيا.

 الطرف الآخر. كما كان في مدينة سالونيك مسجد كـد كنيسة للقديس ديمتري وقد بقي ضريح مذا القديس دالير الـر الكنيسة بعد تحويلها إلى مسجد. علماً بأن زيارة الضريح بـيت الـيت متاحة للرعايا المسيحيين

ليس مستغرباً أن نجد المسلمين والمسيبحيين في بعض
 دلي أورمان في البلقان كان المسلمون الوني الميني

 وبالقرب من كوسوڤو يوحد مزار ذو طابع مختلف، من من حيث
 المعركة سنة 1389 وبعدها نقل جئمانه إلى بورصة حيث دُفن.

الأعهاد والعطل الرسمبي:
كانت الأعياد من المـناسبات الخاصة التي اعتاد الناس فيها ارتداء ملابس جديدة والتنزه في المـحلات العامة والاستمتاع بأوقاتهم في جو من البهجة. والجدير بالذكر أن معظم الأعياد إن لم نقل كلها، كانت أعياداً دينية في جوهرها، وتقوم على تقاليد موروثة. وفي أواخر اللقرن التاسع عشر أخذ التقويـم الـميلادي يستخدم إلى جانب التقويم الهجري أما الاحتفالات غير الدينية فكانت تتصل بححياة السلطان وأسرته وشملت احتفالات بزواج أحد أفراد الأسرة المالكة أو حفلات الختان. وفي أواخر القرن التاسع عشر أصبح عيد ميلاد السلطان من المناسبات الجديرة بأن يحتفل الناس بها في ساتر أرجاء الدولة. وفي أوائل القرن العشرين جرت احتفالات لإحياء ذكرى جلوس السلطان على العرش. وتشير المصادر إلى مشاركة عمال المـناجـم وجهات رسـميـة في الــنـاطـت الـواقعة عـلى البـحـر الاسـود، فـي هـنه الاحتفالات. ولعل مذه الاحتفالات والأعياد كانت تنطوي على اللرغبة في تعزيز الولاء للوطن والدولة. وكانت هنالك أعياد في اللسابق لإحياء ذكرى الانتصارات العظيمة التي حققها العثمانيون
 الإمبراطورية بالأفول بقيت المـادبة السنوية التي كانت تقام
 المتوسط. . الصورة 16).

وكانت هناك أعياد دينية ومناسبات تجاوزت البعد الطاثفي.

فشهر رمضان مثلا" كان بمثابة اعيده، لجميع رعايا الدولة. ومـار المـا يلفت النظر أن المباركة السنوية لقوارب الصيد (تقليد اتَّعه بعض
 يحتفل فيه المسيـحيون بعـبد الغططاس. ويبدو أن العئمانيبن المسيحيين كانوا يعنون عناية خاصة بعيد القديس يوحنا وينا وعيد الصعود العذراءاءا ومن المناسبات الأخرى التي كان المسلمون المان الم بعضهم يحتفلون بها: عيد المولد النبوي، وليلة الإسراء والمعراج. يُعتبر شهر رمضان شهراً نضيلا ويحظى بأهمية خاصة على الصعيدين الديني والاجتماعي (8) . ورمضان مو الشهر الـئر التاسع
 الذي يلتمس فيه المسلمون ليلة القدر. أضف إلى ذلك ولك ألن علي



 الصيام حيث يمتنع المسلم عن تناول الطعام والشراب وميار وممارسة
 بحتفل المسلمون بعيد الفطر (شكر بيرمي) ومو أحد أهم عيدين في التقويم الإسلامي (القمري).
ولــل مـا يـميز رمضـان عن الأشـهر الأخرى مـو الـجـو

الاجتتماعي الذي كان يـحيط به. فني رمضـان كانت معظم المـحلات العامة والحوانيـت تغلق أبوابها خلا خلال النهار فيا في اسطنبول وفي مـدن أخرى. أمـا في اللـيل فكانت المـالمالمي والحوانيت تبقى مفتوحة حتى الفجر فيما كانت الأسواق تعـي بالناس. وبعبارة موجزة كان الليل ينقلب إلى نهار. هذا مان ما كان
 شُهر رمضان قبل حلوله بيضعة أسابيع، فيقومون بتنظيف بيوتهم

 إذ كان السادة والأعيان يقيمون ولانم „مفتوحة، للفقراء وعان الابري السبيل. وجرت العادة في القرن الثامن عشر ان بيقوم الصدر
 دعوتهم !إلى مأدبة الإنطار. وبطبيعة الحالحال كان مشان
 خلال السنوات 1840-1850، بحيث أصبحت الزيارات الرات الرسمية لتهنة الوزراء وكبار الموظفين تتم في مكاتههم. أما السُرائح الدنيا في المـجتمع كصغار الصنّاع والخدم فكانوا يحصلون على أعطياتهم من سادتهم. نفي منتصف القرن الترا التاسع عشّر كان

 التقليد كان متبعاً في جميع الأوقات وبقي كذلك حتى عهد التنظيمات حين أصبحت الأعطيات والصدقات السلطانية لا توزع
!إلا عند الإنطار خلال شهر رمضان. اعتاد السلاطين أن يزوروا في الخامس عسّر من رمضان تصر توبكابي حيث تحفظ عـار عباءة الـنـبي الإنكشارية. وقد استمر السلاطين إلى ما بعـد سنة 1826 في
 الحميد الثاني كان يدعى لتناول الإفطار في فصر يلدز كل مساء فوج معين من الجيش.
سبت أن أشرنا إلى التواصل الاجنتماعي الذي اتلـي


 السينما (الصامتة) في مطلع القرن العشرين أخذ الناس يرتادين

 في الغالبب تزول إلى حد مـا. والدلـيل عـلى ذلك أن الـدولة
 العامة في أواتل القرن التاسع عشر. إلا أن مرسوماً سلطانياً سمح بالاختلاط خلال عيد الفطر.

ولا يـجوز إممال الجانب الديني أو الروحي لهذا الشّهر ففي جميع أنحاء الإمبراطورية كانت تلاوة القرآن في الميان الماجد
 (عيد الفطر). كما كان الكثيرون يزورون أضرحة الأولياء وكذلك

قبور أقاربهـم وذويهـم ويقضون الليالي في خيام بـجوار هذه الأمكـنة. وفي الوقت نفسه كان المـقرؤون يتلون القرآن في مجلس السلطان وبحضور كبار علماء المسلمين. في حين المان كان طلاب المعامد الدينية يجوربون القرى لوعظ الاهمالي وجمع

 لم تكن بعد قد تحققت. إذ أن إضاءة الشوارع لم تتعهدها الدولة !إلا في سنة 1860 .

بقي أن نشير إلى أن رمضان قارب بين الطوائف من حيث أن الكثيرين من غير المسلمين كانوا يُدعون لمألمأدبة الإنطار في تصر السلطان ولعل ذلك يعكس سلوك بقية شُرائح المجتمع.
وعلى الجملة كان المسلمون يصومون جميع أيام شهر
 عشر كان المجتمع ينظر نظرة ازدراء إلى الفرد المسلم الذي لـي لا
 Kabadayi سوى إدانة المجتمع والأنمة وربما بعض پالقباضيات الجيات باعتبار أن تجامل مذا الفرض من المنكرات التي ينبغي التصدي لها. لكن القوانين والأنظمة التي صدرت خلارل الـين القرن التاسع عشر وخاصة قانون اللباس جعل تمييز المسلم عن غير المرير المسلم
 إلى المناطن السكنية المسيحية لتناول الطعام والم الشيراب رقيب أو حسيب. أضف إلى ذلك أن منصب »المحتسب، ألغي

في سنة 1854 . والمحتسب هو الموظف الذي كان يتولى شوزون الأمن العام بما فيه مراقبة الأسواق وقمع المخالفات وات أو الأعمال
 الفترة شعروا بأن الدولة تتهاون في الشُؤون الدينية. لكن الواقع
 مسألة الصيام والحق أن الشُرطة لم تتردد في معاقبة أولك الـك الذين لـم يتورعوا عن تناول الطعام أو الشراب علانية الـية خلال شـهر رمضـان. إلا أن ذلك لـم يطبق إلا في بعض أحـو الحياء الـعاصمة

اسطنبول.
لا ريب أن الدولة في أواخر القرن التاسع عشر لم تعد تتع
 يستغرب المرء من أن موظفي القصر في عهـد السلطـران عبد
 رمضان، علماً بأن السلطان المذكور بذل جهد خليفة على المسلمين. ويمكن تفسير هذا التناتض باعنـا باعباره ناجما عن سعي الدولة لجعل الموظفين أكثر انضباطاً في مـمارسة عملهم الرسمي والقيام بواجباتهم والتقيد بالأنظمة الجديدة التيا التي تضهت بعدم تغيبر ساعات الدوام لـموظفي الدولة خلال شهـر رمضان. لكن المدارس الدينية بقيت تعطل خلال الد هذا الشهر بما في ذلك منات المدارس والمعاهد التي أنشاتها الدولة.


مورة 17: تمثل المورة طلاب الصغ المتخرج. الكلية الاملية في بلدة خربوط، 1909 ـ 1910.

## نسبة الأمية:

كانت قلة قليلة من الناس تستطيع القراءة أو الكتابة. ولا شك أن ثقافة المجتمع كانت تقوم على التواتر الشفوي. ففي سنة 1752 لم تحوِ أكبر مكتبة في حلب إلا على 3000 مجلدأ بالإضافة إلى 31 ملرسة لتعليم القرآن الكريم باللرجة الأولى ومن المرجي الـى ألن
 حظهن من التعليم يكاد لا يذكر إلا أن علد التا التلاميذ القالـادرين
 عشر نتيجة لازدياد عدد المدارس الخاصة التابعة للطوائف


مورة 18: طالبات المدرسة الثانوية للبنات في الميغران/اسطنبول في مهد السلطان عد الحصيد الثاني

المسيحية. وكان لليهود أيضاً مدارسهم ولكن بنسبة أقل بكثير. أضف إلى ذلك أن الدولة بدأت تعني بإنشاء مدارس والعمل على إنشاء نظام تعليمي، وتشير بعض التقديرات إلى أن نسبة المتعلمين لم تتجاوز 2 أو 3 بالمئة في أوائل القرن التاسع عشر وحوالي 15 بالمئة في نهاية القرن المذكور. وتفيد المصادر إلى وجود خـمسين مدرسة يهودية خاصة في سالونيك التي كان

اليهود فيها يشكلون نسبة عالية. وبلغ مجموع التلاميذ المنتسبين
 العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر، فتتير المصادر إلى وجود خمسـة آلاف مدرسة ابتدائية يـدرس فيها أكـئر من 650 ألف تلميذ، أقل من 10 بالمنة منهم من البنات. (انظر الصور 17-19) ويمكن اعتبار عدد الكتب والصحف المنشورة والمتداولة مؤشرأ على نسبة عدد المتعلمين. نقبل سنـة 1840 بلغ علـ عدد الكتب المنشورة سنوياً أحد عشر كتابأ. وبحلول المن

 السلطان عبد الحميد الثاني: كانت إحدى هـاتين الصـين الصحيفتين
 الصحف كانت وقتها تخضع للمراقبة. وبعد الانفلاب الذي الـي قام
 الرقمان إلى 60 ألفاً و40 ألف نسخة


## بعض العراجع المفيلة:

Entries marked with $a^{\circ}$ designate recommended readings for new students of the subject.

- And, Metin. Karagozz, 3rd. edn (Istanbul, n.d.).
- Robert Mantran, Histoire de l'Empire Ottoman (Paris, 1989), 556-557.

A pictorial history of Turkish dancing (Istanbul, 1976).
Andrews, Walter. Poetry's voice, society's song: Ottoman lyric poetry (Seattle, 1985).
Artan, Tülay. *Architecture as a theatre of life: profile of the eighteenth - century Bosphorus. Unppublished Ph. D. Dissertation, Massachusetts Institute of Technology, 1989.

Barnes, John Robert. An introduction to religious foundations in the Ottoman Empire (Leiden, 1986).

Bierman, Irene, et al. The Otuoman city and its pan (New Rochelle, 1991).
Birge, John Kingsley. The Bektashi order of derviches (London, 1965).

- Brown, Sarah Graham. Images of women: The portrayal of women in photography of the Middle East, 1860-1950 (London, 1988).
- Çelik, Zeyneb. The remaking of Istanbul (Seattle and London, 1989).

Duben, Alan and Cem Behar. Istanbul households: Marriage, lamily and lertility 1880 1940 (Cambridge, 1991).

- Esenbel, Selcuk. «The anguish of civilized behavior: the use of western cultural forms in the everday lives of the Meijii lapanese and the Ottoman Turks during the ninereenth century, Japan Review, 5 (1995), 145-185.

Feldman, Walter. Music of the Ottoman court (Berlin, 1996).
Garnett, Lucy M. I. Mysticism and magic in Turkey (London, 1912).
The women of Turkey and their folk - lore, 2 vols. (Londion, 1890).
Cibb, E. J. W. Otioman poetry, 6 vols. London, 1900-1909).
Holbrook, Victoria Rowe. The unreadable shores of love: Turkish modernity and mystic romance (Austin, 1994).
frousek, Charlotte A., The transition to mass fashion dress in the later Ottoman empires, in Donald Quataert, ed., Consumption studies and the history of the Ottoman Empire, 1550-1922: An introduction (Albany, 2000), 201-241.

Karabas, Seyfi and Judith Yarnall. Poems by Karacaoglan: A Turkish bard (Bloomington, 1996).

- Keddie, Nikki, ed. Woman and gender in Middle Eastern history (New Haven, 1991).

Lewis, Norman. Nomads and settlers in Syria and Jordan, 1800-1980 (Cambridge, 1987.

- Kandiyoti, Deniz, ed. Cendering the Middle East: Emerging perspectives ISyracuse, 1996).
- Khouri, Dina Rizk. ADrawing boundaries and defining spaces: women and space in Otoman Iraq, in Amira El Azhary Sonbol, Women, the lamily, and divorce laws in Islamic history (Syracuse, 1996), 173-187.

Lifchez, Raymond. The dervish lodge: Architecture, art and Sulism in Ottoman Turkey (Berkeley, 1992).

- Marcus, Abraham. The Middle East on the eve of modernity: Aleppo in the eighteenth century (New York, 1989).
- Mardir, Serif. «Super westernization in urban life in the Ottoman empire in the last quarter of the nineteenth century, in Peter Benedict. Erol Tümertekin and Fatma Marsur, eds., Turkey. Geographic and Social Perspectives (Leiden, 1974), 403-446.

Masters, Bruce. The origins of western economic dominance in the Middle East: Mercantilism and the Islamic economy in Aleppo, 1600-1750 (New York, 1988).

Quataert, Donald, ed., Consumption studies and the history of the Ottoman Empire, 1550-1922: An introduction (Albany, 2000).

- Quataert, Donald. aClothing laws, state and society in the Ottoman Empire, 1720 1829p, Internatonal loumal of Middle East Studies, 29, 3 (August 1997), 403-425.
- Social disintegration and popular resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908 (New York, 1983).

Scare, Jennifer. Women's costume of the Near and Middle East (London, 1987).
Sonbol, Amira El Azhary, Women, the lamily, and divorce laws in Islamic history (Syracuse, 1996).

- Tunçay, Mete and Erik Zürcher, eds.. Socialism and nationalism in the Ottoman Empire, 1876-1923 (London, 1994).

Wittman, William. Travels in Turkey, Asia Minor, Syria... Egypt during the years 1799, 1800 and 1807 (London, 1803).

- Wortley Montagu, Lady Mary. The Turkish Embassy letters (reprint, London, 1994).

Zilfi, Madeline. selite circulation in the Ottoman Empire: great mollas of the eighteenth centurr, loumal of the Economic and Social History of the Orient, 26, 3 (1983), 318 64.

Politics of piety: The Ottoman ulama in the post - classical age (Minneapolis, 1985).

- Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern women in the early modern era lleden 1997.
- 


## datio

نعرض في هذا الفصل لموضوع في غاية الحساسية وهو تضية الهوية القومية في المجتمع العثماني. فمفهوم القومية ينبئق من مفهوم الأمة الواحدة المتجانسة كالجماكي الجمهورية التركية القائمة على أساس الههية القومية للأتراك. ومع ذلك نفد كاند كانت الإمبراطورية
 مختلفة. وكانت هذه الطوائف تعيش في ونام الأمور. إلا أن تنامي المشاعر القومية والطائفية كان يؤدي أحيانيان !إلى صراعات دموية ومذابح خلفت أحقاداً لا تزال ال حتى اليوم
 واليونان والأكراد من جهة أخرى. ويمكن أيضاً الن نضع الصراع الفلسطبني الإسرائيلي في هذا الإطار.

العلاكات بين الطوائفه, نظرة عامه؛
إن موضـوع العـلاقات التي سـادت بـين مـختلف الططوائف في

الإمبراطورية العثمانية من المواضيع التي تستحت أن نفف عندها
 جزءأ من هذه الإمبراطورية. يكفي أن نشير إلى النزاع الفلسطيني
 جرت في البوسنة وكوسومو منذ أمد قريب. وهذا ولائلا يقودنا إلى السؤال: ما الذي يربط هذه الأحداث بالماضي العثماني لهـنه الأقوام والشعوب؟
ولم يكن مذا الصراع بين القوميات والطوائف لينشأ، لولا
 والصراعات التي سنعرض لها لم تكن وليدة أحقاد تارينـي

 بالححديث عن كراهية عرقبة متأصلة منذ القدم كما يفترض البعض.

بالرغم من الكثير من الأنكار المغلوطة حول طبيعة التعايش بين مختلف الطواثف في الدولة العئمانية، لا يمكن ألن الن نـكر ألن العلاقات بين مـختلف الأتوام والأقليات كانت علاقات الات الاتي جيدة
 تتمتع بحقوق ويحماية أكثر من تلك الأقليات التي كانت نعيش النا
 أننا نقر بأن هذه العلاقات ـ أي العلاقات بين الطوائف ـ ـ أخذت تسوء في القرنين الثامن عشُر والتاسع عشّر. ومن وجهة نظرنا

فإن تدهور هذه العلاقات يرجع إلى تسلط الرأسمالية الغربية من جهة وتدخل الدول الكبرى في الشؤون الداخلية للدولة العئمانية. أضف إلى ذلك طبيعة السياسة التي انتهجتها الدولة في سبيل

 والأعمال الوحشبة التي ارتكبت بحق بعض رعايا هذه الدولة.

إن مـا نرمي إلـيه في هـذا البـحـث هـو تـــحـيـح بعـف المعتقدات السائدة حول طبيعة العلاقات بين مختلف الأعراق والطواثف الدينية التي احتواها المـجتمع العنماني. لا شك الـن أن




 ولا يزال المسيحيون الصرب حتى اليوم يطلقون لفظ اتركي!
 العرق السلافي. وكذلك كان العرب بصفة عامة يطلقون الـين كلمة "تركي" على المسلمين الألبان والشر اكسة الوافدين من خارج البلاد.

ويبدو أن لدى البعض صورة مشوهة في مخيلتهم مؤداها أن
 بعضها عن بعض ودون أي تواصل اجتماعي ويعيشُون في جو

من الكراهية المتبادلة حيث كان المسلمون يكرهون النصـارى، المري المري

 الحقيقة تماماً. بداية نقول إن التعبير ״ملةه بمعنى المسلمين" ليس تعبيراً قديمأ وتد استخدم هذا هنا التعبير في عهد السلطان محمود الثاني في أوائل القرن التاسع عشر. على أن اللفظ »ملةه كان في العصور السالفة يشير إلى المسلمين ضمن الإمبراطورية حصرأ.

من المفيد في إطار هذا السياق أن نعرض وجهاريار البتي نظر لبلناريبن إبان الحكم العثمـاني لبلغاريا خـلال الفترة 1700 ـ
 ثراتشانسكي Vrachansky 1813-1739 ينعتان سادتهم العثمانيانيمن

 1876-1848 فقـد وصف الإدارة الـعـمـانية بالتـطابـر الشـعرية
وتتور ثانترة الطغاة
ويسنحلون حرمات وطننا
بالقتل والصلب والشنت

وفرض الغرامات على الشعب الذي استعبدوه.

وهذه النبذات جميعها مستقاة من كتابات بعض المفكرين البلغار(1) الذين هجروا بلادهـم ودعوا إلى الانفصال عن الدولة العثمانية وإنشاء وطن بلغاري مستقل، بدعوى أن العـُمانيون تضوا على النهضه البلغارية بعد أن أخضعوا بلغاريا وحرموها من التواصل مع حضارة الغرب وثقافته.

ومن جهة ثانية نجد بعض المسيحيين البلغار، يرسمون صورة متختلفة للمسلمين البلغار الذين عاشوا ولدينا الشهادتان التاليتان من مسيحيين بلغار قبيل استقلال بلغيناريا سنة 1908 وبعد ذلك بسنوات تليلة:

كان الأترالك والبلغار يعيشون جنباً إلى جنب وكانوا ـ أي
 والزيارات. كنا نرسل لهم البيض الملون في عبد الفـي وكانوا برسلون إلبنا الحلوى (البقلاوة) ني عبدي البانيا الفطر والأضحى (برما) وكانت الزيارات المتبادلة شبينأ مألوفاً في الأعباد (2).

كنا نتيم في خاسكوثو وكان جيراننا أنراكاً دتربطنا بهم علاقات حسن جوار. كان والديّ يتقنان اللنة التركية واني واذير أن والدي في وتـت ما اضطر للنياب للفتال في حرب

الـصلر: مقابلات أجرتها برباره ـ يفبز ـ الينتغون في بلغاريا ، جامعة بنغهامبتون.
مقابلة مع مبيمون راديف (1879 ـ 1907)، يصف فبها أبام طفولته قبل

البلقان وخلف وراءه أمي وأربعة أطفال. وند أصر جيراننا الأترالك على استضافة أمي خلال فترة غياب والئ والدي .. إن ما ما أريد فوله مو أننا كنا مرتاحين في العيش مع مؤلاء القوم
(الأنراك)(3)
إذا راجعنا تاريخ البشرية فسنجده حافلاً بالشُواهد على

 قسمين: الإغريق (الفئة المتحضرة) والبرابرة وريرة وقد يقرّون بأن
 حضارة. أما اليهود فالحالم بالنسبة لهـم ينقسم بإلى يهود وغير يهود. أما المسلمون فيطلقون لفظ پأهل الذمة، على المسيحيين المين واليهود لتمييزهم عن المسلمين اللذين أكرمهم الله بالإسلام.

لا شك أن عامة الناس في العالم العثماني كانوا واعين تماماً للفروقات بين المسلمين والمسيحيين. فالـلاطلا الحاكمة عمومأ كانوا من المسلمين والدولة بلا أدنى شك كانـ

 وسبق أن أشرنا إلى مـحاولة السـلاطبين إعادة إحياء منصب الالخليفة" بمفهومه الإسلامي التاريخي. كانت الخدمة العسكرية

مقابلة مع إيئتا غوسبودارونا، حديت خاص اجرنه معها برباره ريغز

$$
\begin{equation*}
\text { إينغترن نَي } 9 \text { يناير /كانون ناني، } 1995 . \tag{3}
\end{equation*}
$$

تعتبر من واجبات المسلم علماً بانه كان على مر العصور بعض
 وخاصة في البحرية خلال الفترة 1840 ـ 1850 .

ومههما يكن من أمر فقد أصبحت الخدمة العسكرية من واجبات المسلمين بالدرجة الأولى حتى بعد صدي المدر قانـي 1856 الذي ألزم المسيحيين العثمانيين بالخدمة في الجين سرعان ما صار المسيحيون يدفعون بدلا نقدياً لقاء إعفائهم من
 خاصة. لكن القانون الذي صدر لاحقاً في سنة 1859 ألغى هذه الـي
 العسكرية، وجعل الآلاف منهم يغضلون الهرب إلى خلى الهارج البلاد
 مههة القتال دفاعأ عن الدولة العثمانبة تقع على عاتق المسلمين

كانت مناك آليات مختلفة جعلت التمييز بين الطوائف أمرأ سهلاً. وقد عرضنا في فصل سابق لقوانين اللباس والقيود التي وضعتها الدولة للتمييز بين مختلف الطورائفـ إلا أنه كانت هنا الـاك اعتبارات أخرى لا بد من الإشارة إليها في هذا الشأن.

كان النظام القضاني حتى القرن التاسع عشر يعكس التعددية
 وتضاتها. لكن المحاكم الإسلامية كانت أيضاً تنظر وتبت في أية

قضية بين المسلم وغير المسلم باعتبار أن الولابة كانت بيد المسلمين. وعلى ذلك لم يكن جانزأ لغير المسلم أن بشهد ضد
 مختلف الطوائف على الصعيد الرسمي من خلال رؤساء هذه الطوائف أو مميليهم.

ويبدر أن المحاكم الإسلامية (الشرعية) كانت في الكثير من الاأحيان تمنح المسيحيين واليهود حفوفاً لا تتوافر في المحاكيم الهذهبية لهاتين الطائفتين. لذلك كان العثمانيونيون غير المانير المسلمين يلجاون من حين لآخر إلى المحاكم الشُرعية لإنصافهم علماً


 أفراد الأسرة والأقارب. لذلك كان المسبيحيون واليهود الذين يخشـون حرمـانهـم من حـقوقهـم الإرئية يلـجأون إلى الـنـرع
 الزوجة التي نوفي زوجها نصيباً أكبر من الميراث عما يما يمنحه لها

 تلجأ إلى المحاكم الشرعية لمنع عقد مثل هذا الز ملجاجه إذ ألن الشرع الإسلامي بشترط موانفة المرأة المعنية في هذه الحال.
ثم إن الإصلاحات القانونية (التنظيمات) أدت بطبيعة الحال !!لى زوال المرجعية الإسلامية في النظام القضائي العام، وترتب

على ذلك »معاملة جميع رعايا الدولة" معاملة متساوية مهما كانت أديانهم ومذامبهم، ومذا يعني تمتع الجميع بنفس الحقوق والواجبات بما فيها الخدمة العسكرية. وفي الوقت نفسه لم الم يعد مناك أي مبرر لقانون اللباس. أما على صعيد القضاء فياء فقد أخذ دور المحاكم السُرعية يضمحل في حال النزاعات. على حين بدأت تتشكل محاكم »محتلطة، للنظر في القضايا التجارية والجنائية ومن ثم القضايا المدنية أو النزاعات بين الطن الأفرائ النظر عن الانتماء الطائفي للأطراف المذّعية أو المذّعى عليها وني سنة 1869 ظهرت المحاكم المدنية nizamiye للنظر في الدعاوى المدنية والجنائية. ولا نستطيع أن نجزم بمدي باني جدرى هذه التغيرات في صيانة حقوق الفرد سواء أكان مسيحياً، يهودياً أم مسلمأ. ويرى البعض أن حقوق النساء بوجه عام تد تراجع بعد اعلمنة، القوانين، إلا أن هناكُ من يخالف هذا النـ الرأي.

يبـقى السـوال المطروح: هـل كـان جـميع رعايا الـدولة متساوين؟ وكيف كانت الدولة تتعامل مع رعاياها من غير
 سالونيك وقد وردت في پالتقرير السنوي لأوضاع اليهود في تركيال، الذي نشـر في مـجلة: Bulletin de l'alliance Israelite universelle قبل يهود فرنسيين سنة 1867 لتتبع أخبار الجاليات والطوائف
 الرسالة التي وجهتها الطائفة اليهودية المقيمة في سالونبك إلى

يتمتع اليهود في تركيا بقدر من المساواة ملز نظيره حتى في أكثر البلاد حضـار: ورقياً. إن جلالة اللسلطان وحكورمة الباب

العالي يتهجان سياسة بالغة التسامع تجاه اليهود(4)
ولوضع هذه الكلمات في سياتها الصحيح لا بد من الإشارة إلى أنها وردت في مجلة غير مسّة للنشر داخل الدولة الـة العثمانية
 القول أن هذه الكلمات تمثل على الأرجح مشناعر أعداد كبيرة ونـير من العثمانيين غير المسلمين إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أخف إلى ذلك أن العلاقات بين اليهود والمسلمين كانت أحسن حالاً من العلاتات التي كانت قائمة بين المسلمين والمسيحيين (أو بين المسيحيين واليهود).

## التوزْع السحكاني شي المدن والعيش المشترك بين الطواتف

لا شك أن تمركز مختلف الطوائف في أحياء خاصة يدل على مدى التواصل الإجتماعي بين هذه الطوائف. وإذا اعتمدنا مدينة سالونيك كنموذج تد يبدو لنا لأول وهلة أن المدينة كانت مقسمة إلى أحياء سكنية أو تجمعات سكات طاثني. ويستدل من خريطة لمدينة سالونيك في منتصف القرن

Paul Dumont, "Jewish communities in Turkey during the last decades
of the nineteenth century in the light of the archives of the Allionce Israelite Universelle".

التاسع عشر ان المدينة كانت مقسمة إلى مناطق سكنية منفصلة

 الإحياء أو المناطت السكنية يقع ضمن مناطت تقطنها طوانف أخرى. فمثلاً تجد الأحياء المسيحية في قلب مـجموعة من من الأحياء الإسلامية ومثل ذلك في الأحياء اليهودية. ولا يوجد في المصهادر ما يشير إلى سكن جماعاعات كبيرة من المسلمين أو المسيحيين في المناطق السكنية هاليهودية، في سالون بعكس ما هو متوافر لدينا من معلومات في في هنا فـا الشان في أماكن أخرى من الدولة.

نستطيع القول بوجه عام أن توزع السكان في المدن لم يكن دائمـا ذو صبـغة طـائفيـة خـلال الحقنبة 1700 ـ 1922 ـ فنفي المقاطعات الأوروبية مثلاً نجد أن المسلمين في مدينة ريسن Resen
 الأسر الثرية كانت تميل إلى التجمع في مناطق سكنية معينة.
 يسكنون بالقرب من تصر السلطان. أما الطبقات الانجتمانياعية الأخرى نكانت موزعة توزيعاً لا يعكس وضعها ونا الاقتصادي والمعيشي. وفي بعض أحياء أنقرة بقي المسلمون ونيان والمسيحيون
 حول توزع الطوائف في الأحياء السكنبة داخل مدينة حلب في

منتصف القرن الثامن عشر. وتشير الدراسة إلى عدم وجود أحياء لليهود أوالأكراد. فما يسمى بـى بحي اليهود مثلان، كان يقطنـي مسلمون إلى جانب اليهود. أما حي الأكراد فلم يبق منه سوى
 المدينة في العصور الوسطى إبان العصر المملوكيني. وفي أوان الئل

 والمسيحيين واليهود كانت تعيش في أحياء مستركة وتربطهم علاقات جوار. ولدينا أدلة على وجود مـين ميبد يهودي (كنيس)
 يهوديةا على مقربة من أحد المساجند كانوا يسكنون في أحياء خاصة بهم؟ ألوبي وكذلك كان شأن الطبقات

 الاجتماعية التي ينتمي إليها سكان الحي بالإلإيانة إلىا خلاصة القول أن الكثير من الناس كانوا يعيشون في أحياء سكنية مختلطة.

## شواهد اخرى على التواصل الاجتماعي

ثمة شواهد أخرى على أن مختلف القوميميات والطوائف الدينية لم تكن تعيش بمعزل عن بعضها البعض على على صعيل الحياة اليومية. ومن الأدلة على ذلك اللغئ العثمانية. ويكفي أن نلاحظ أن اللغة العثمانية الرسمية كانت غنية

بالتعابير والمفردات الأجنبية وفي مقدمتها العربية التي تشگّل 40 بالمئة مـن مفردات اللغة التركية. أضف إلى ذلك اللك الكثير من الكلمات الفارسية الأصل وكلمات أخرى مستعارة من عدة لغات أوروبية. فهناك حوالي 1000 كلمة يونانية وإيطالية ناهيك عن الكلمات المستعارة من الألمانية والإنكليزية. فكلمة آرشا (وحدة النقد) مأخوذة عن الألمانية groschen. وني كيليكية في
 كانوا يكتبونها بالأبجدية الأرمنية. في حين كان كان الان المين
 الأبجدية اليونانية في كتابه االلغة التركيةا التي يتحدئون بها وهي

اللغة المسماة الكرما نليجها .

والجدير بالذكر أن اللغة اليونانية المستخدمة في بلدة قيصرية

 اليونانين المقيمين في اسطنبول في القرن القرن الثامن عشر وأوائل القرن
 الآخخر الذي يسترعي الانتباه هو أن ا"الموسيقى الكنائسبيةا التي كانت تصاحب الطقوس الدينية المسيحية واليهودية كانت مبنية على المقامات الموسيقية العربية، مما يدل على تآلف بين الطواثف والقوميات المختلفة في إطار مجتمع عثماني واحد. تصارى القولي أن الطوائف المختلفة التي شكلت المجتمعات الميا العثمانية لم تكن مجتمعات منغلقة على نفسها كما تصور بعض الباحثين.

## 

ومنا أيضاً نجد أنفسنا مضطرين لتصحيِ بعض ما كتب وأشيع حول بعض جوانب الحياة اليومية. وهذه الكتابات ليست في الحقيقة سوى أحكام عامة لا تعكس الواقع المُعانُ بدقة. وهنالك عدد من الأبحاث التي تشير إلى أن بعض المهن كانت حكرأ
 المسلمين) كانوا يزاولون مهناً معينة فقط والشّيء نفسه ينطبت على المـسيحيين. مثال ذلك أن الفلاحين والـزارعين الأتراك كانوا يميلون إلى زراعة الحبوب، أما الأرمن واليونانيين فكانوا يـزرعـون اللفـواكه والـخضـار. ويـزعـمـون أيـضـا أن العـــــر مـن الخياطين كانوا من الطائفة اليونانية. في حين كان معظم الصر الصاغة من الأرمن. أما الأترالك فكانوا يتقنون الصناعاتات الحرفية مـّل صناعة السجاد والنجارة. ويذمب الكئير من الباحثين إلى القول بأن الارمن واليونانين كانوا يمارسون الأعمال التجارية واشتهروا بالمكر والدهـاء. أما المناصـب الإدارية فكانـت بأيدي الأتراك اللذين (حسـب الـرأي الـشـانـع) كـانـوا يـجـيلون الـعـمل الإداري ويتحلون بالصدت. وفي نظرنا أن هذا التصور لا يـجوز تعميمه.
 في ميدان المال والأعمال.

ولعل مذه الصورة التي تكؤنت في أذهان البعض ترجع إلى الأوضاع التي شاهلوها في بعض الأماكن ومن ثـم عممـوا ما شـاهدوه عللى سـاثر أنـحـاء الدولـة. ونـحـن لا نـنـكر أن بـعـن

الطوائف كانت تحتكر بعض المهن إلى حد ما. فني أحد نواحي اسطنبول كان معظم أو جل صناع الحن الأحذية من الأرمن. وني ناحية أخرى نجد معظم صناع الأحذية من اليونان. وفي
 والمسيحيين واليهود يعملون في هذا القطاع. وأحياناً كانت بعض
 دمشق تقريباً من المسيحيين. أما أغلب الحائكين فكانوا من المسلمين. ومنا تجدر الإشارة إلى أن الحياكة وإعداد الاننوال كانت تتطلب مهارة عالية. لذلك لا يـجوز القول ألـو أن معظم المسلمين كانوا مجرد فلاحين بدائيين يعملون في الحقون الحول. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الأوضاع في الولاين الوايات البلقانية.
 المالكين لمؤسسات أو ورشات صناعية كان أعلى من نسبن البوسنيين الكاثوليك والمسيحيين الأرثوذكس. وفي الجبل الأسود كان المسلمون والألبان الكاثوليك يمارسون التجارة على نطاق واسع في الأناضول وبلاد الشـام كان الأرمن والروم الأرنورئكس يعملون في صناعة الحرير إلى جانب المسلمين واليهود. وإذا

 الأناضول. كان معظم الصناع في هذا القطاع من المسلمين. لكن الشركات والموسسات التجارية الأوروبية التي افتتحت فروعاً لها في إزمير، أخذت منذ منتصف القرن التاسع عشر تزاحم صانعي

السججاد المسلمين في غرب الأناضول للسيطرة على تـجارة السجاد. ولهذا الغرض لجات الشركات الأوروبية إلى التعاون مع مسيحيي البلاد لاختراق هذا السوق الهام. وهنالك مانك يشير الكير

 بأن الأنشطة الاقتصادية غلب عليها الطابع الطائفي المحض.

أما التنظيمات أو النقابات الحرفية فقد كان أعضاونها في كثير من الحالات مزيجاً من المسلمين ومن غير المسلمين وإنا
 طائفة معينة. وقد أجريت دراسة في أوائل القرن التاسع عشر حول النقابات العمالية في اسطنبول، بينت بأن حورالي نير نـي العمال ينتمي إلى نقابة "مختلطة" أي تضم أفراداً مسلمين وغير مسـلمين. على حين أن 25 بالمـنـة من العـمـال والصـنـاع في سالونيك كانوا ينتمون إلى نقابات مختلطة. ومرّد ذلك إلى أن


 منظمات نقابية ينتمي أعضاوها إلى أكثر من طائفة دينية.

و أحياناً كانت تتجلى الهوية الطاثفية لبعض التنظيمات النقابية عندما تقوم هذه التنظيمات بالاحتـجاج لتحقيق مطالب معينة. مثال ذلك عندما وقِّع منة عضو من نقابة بانعي الخضار في اسطنبول على عريضة سنة 1860 تتعلت بأسعار

الفحم. ومما يلفت النظر أن جميع الموتعين على العريضة كانوا
 وكذلك في حلب حين أقدم الأعضاء المسيحيون في نقابة تجار الحرير على توقيع عريضة مماثلة في الأربعينبـات من القرني التاسع عشر. وفي الستينبات من القرن نفسه عثرنا على على عريضة موقعة من قبل الأعضاء المسلمين في مذه النعابة. إلا أنه في كلا الحالين كان الموقعون يؤكدون على أنهم يمثلون جميع الانيا أعضاء النقابة آيآ كان مذهبهم.

لكن التنظيمات النقابية والاتحادات العمالية بشكلها المعاصر لم تبدأ بالظهور إلا بعد انفلاب سنة 1908 التي قامت به حركا
 كانت ذات طابع طائفي في بادى الانمر لاني الكنها سرعان الاني ما اندمج مع الاتحادات الأخرى بحيث أصبحت الات الاتحادات الـي العمالية تضم أعضاء كثر من المسلمين والمسيحيين على حد الاني سواء بال بالإضافة إلى بعض اليهود أحياناً. لا شكك أن بروز الاتحن الانحادات العمالية
 أصحابها في عدة تطاعات. ومن هذه الاتحادات الاتح اتحاد التاد عمال
 سالونيك واتحادات أخرى في إزمير وبيروت وأماكن أخرى.

 الجماهيري الذي عُقد في سالونيك في حزيران / يونيو من سنة

1909 حيث تكلم علد من الخطباء باللغة التركية والبلغارية واليونانية واللادينية (لهجة إسبانية تكتب بالاحرف العربية)(5)

 ننتقل الآن إلى الحديث عن التوتر والصراع الـي
 بالعوامل التي أدت إلى إنارة النعرات الطانيانفية في المـيجتمع
 والمؤسســات الأجنبية في مذا الشأن. ولا ننسى أنه كان مناك عشرات من الشركات الأجنبية العاملة في الدولة العئمانية والتي

 كانت مذه الشركات تستخدم أكثر من 13 ألف عامل ومي الـن



 العثمانيين المسيحيين الذين شـغلوا مناري الصبا إدارية أرفع من تلك التي شغلها زملازهـم المسلمون. والحق الحني أن المسلمينين كانوا يحتلون أدنى المـراتب ني السلم الوظيني ويتقاضون أدنى working class, 1839-1923 , D. Quatart and E. Zurcher, edc.

الأجور. أخف إلى ذلك أن تلك الشُركات كانت تميل إلى
 في علاقاتها مع الدولة وكأنها كانت لا تأمن جانب الموظف الما أو العامل المسلم. ولأسباب ممائلة كانت التنظيمات النقابية تميل
 نكون هذه الظامرة مرتبطة بالرأسمالية كنظام اتتصادي. لكنـا


 يتمتعون بامتيازات نتيجة للعلاقة الخاصة التي كانت تربطهم
 اتبعتها الشركات الاستثمارية في اختيار موظفيها يعكس الاخترانتراق الاتي
 والسياسي وكذلك الاجتماعي والثقافي، مما أدى إلى تحو الـي الاتي
 تيارات تتنازع القيادة: أرلها القوى التي كانت تسعى للحفانـي الحـي
 والمجتمع، وئانياً: القوى التي كانت تسعى من خلاليل النفوذ
 المسلمين، وثالثاً: القوى المتمثلة في إرادة الحكريم الحومة إقامة نظام إداري عام يديره موظفون أكفاء من جميع الطوائف في إطار مجتمع يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

وبطبيع الحال لا نستطيع التكهن بما كان سيحدث لو كُتب لمسيرة الإصلاح أن تمضي قدمًا في تحقيق مجتمع المساواة وما ستؤول إلبه الأوضاع لو كُتب للدولة البقاء. لكن الحقيقة الثابتة
 لولادة نظام جديد أجهضته الأحداث التي تلت. خلان الاصة القول أن المجتمع العثماني خلال القرن التاسع عشر كان يعيش فترة تطور لم تكتمل نتيجة لزوال الدولة سنة 1922.

## المجازر الأرمنبג خلال الغترة 1915-1916 (6)

سبقت الإشارة إلى أن العلاقات بين مختلف طوانف المجتمع العثماني كانت علاقات جيدة نسبياً في معظم الأرقات. لكن المجتمعات أياً كانت، لا تخلو من أعمال العنف التي تندلع من حين لآخر لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. فعلى سبيل الرا المثال انشق عن كنسية الروم الأرثوذكس جماعة خالفت الفت الكنيسة الرسمية في مسانل مذهبية وعمدت هذه الـنـئ الجماعة اللى إنشاء
 الاضطرابات بين مذه الطائفة المنشفة وأتباع ״الكنيسة الرسمية"

Havannisian مناك ابـحات كثــرة حول هذا الـموضوع، راجع كتابات
Robert Melson, Heath Lowry, Michae! Gunther, والدراسات التي نشّرها (Justin Mc Carthy, Michael Arlen American forum : A Journal of contemporary affairs, انظر أيضاً Summer 1998 , special issue.

تخللها إحراق عدد من الكنانس. ومن الأمثلة الأخرى ما حصل في دمشت سنة 1840 حين عُثر على جئتين لأسقف مسين الأريحي وخادمه بالقرب من حي بهودي، مما أثار نقمة المسيحيين الذين سارعوا إلى اتهام اليهود بدعوى أنهم ـ أي يهود دمشّف ـ كانوا يريدون استخدام دم المسبحي المقتتول في طقوسهـم الدينية. وجرى القبض على بعض التجار اليهود الأثرياء وتعذيبهـم

 يوناني في نهر تريب من إزمير خلال أعياد الفصح.

والحق أن الاضطرابات والصراعات الدموية ازدادت خلال



 الذين أخرجوا من ديارمم في المناطق الأوروبية خلال الحرئ الحروب البلقانية! حيث انقض هؤلاء اللاجنون على الأرمن المقيمين في
 لكن أفظع المجازر كانت تلك التي ارتكبت خلال الفـي الفترة 1915 1916. ويقدر عدد الأرمن العثمانيين الذين تضهوا نحبرئم بـ 600
 في اتجاه البلاد العربية

ولا يزال الجدل محتدمأ حتى يومنا هذا حول دور الأنراك

في الفظاتع التي ارتكبت بحق الأرمن. ففي كل سنـة تسعىى "اللوبيات، الأرمنية والتركية واليونانية لإقناع أعضاء الكونج الاعنج الأمريكي بضرورة الاعتراف (أو عدم الاعتراف) بحقيقة ما واع الاع في الحرب العالمية الأولى.

ولكي نضع هذه الأحداث الدامية في سياتها التاريخي نبدا بالقول أنه عندما اندلعت الحرب سنة 1914 كان على العثمانيين مواجهة الهجوم الروسي على طول الحدود الشرقية للأناضول.
 الروسية الغازية بالإضافة إلى بعض العثمانيـين الأرمن اللذين
 لذلك أخذت الحكومة العنمانية ولا سيما الـا العناعـا لجمعية تركيا الفتاة، ترتاب في ولاء رعاياها الأرمن وتخشتى عواتب تنامي المشاعر القومية الأرمنية .

لذلك أصدرت الحكومة في سنة 1915 أوامر تقضي بترحيل
 السورية بعيداً عن ساحات القتال الان وتبين الونائق الرسمية التي لا
 الكحماية اللازمة للارمن والعناية بهم والمحافظة على وسلامتهم خلال نزوحهم القسري. ولكـن ذلك لـك لـم يتحقق إلذ اضطر النازحون للانتقال سيراً على الأقدام في ظروف مأكرا وأساوية
 على يد تطاع الطرق وأرباش العامة. لكن الحقيقة التي لا مفر

منها هو أن الضباط العثمانيين وعساكرهـم وكذلك الموظفين المدنيين، كانوا مسؤولبن عن مقتل أعداد كبيرة من الأرمن المدنيين رجالآل ونساء وأطفالاً على حد
 رعايا الدولة بصرف النظر عن قوميتهم أو ديانتهم.

كبف نستطيع أن نفسر التناقض بين الأوامر التي كانت تصر على التزام القادة العسكريين وموظفي الدولة بالتعامل برفق مع مع الأرمن والنهج الدموي الذي سلكه هؤلاء القادة والمسوزولون الـون لعل التقيم التالي للآحداث يفسر هذا التناقض
 ذريعة إجلاء الأرمن عن ديارهم كوسيلة للقضاء علياء على الأرمني
 بالإطاحة بالحكومة العثمانية. أضف إلى ذلك مخارف هذه الفثة
 الأناضول إلى العدو الروسي. وعلى ذلك قامت الفئة المذكورة بزعامة طلعت باشا أحد كبار زعماء الـيا "جمعية الاتحاد والترقي" بتشكيل القوات الخاصة (تشكيلاتي مخخصوصت) عهد إليها تهجبر الأرمن. والحق أن مذه القوات الخاصة الحتي الحتباحت دماء الأرمن وأعراضهـم وكانت تتلقى أوامرها من الانه مذه الفينة حصرأ عبر شبكة اتصالات خاصة بها وليس عبر القنوات الرسمية. وقد

تكون مذه الوقائع صحيحة أو غير صحيحة ولكن الأدلة الـة التي
 السجلات الرسمية التابعة لجمعية الاتحاد والترقي.

هل يمكن اعتبار ذلك أول إبادة جماعية أو تطهير عرقي في القرن العشرين؟ والجواب في نظرنا هو نعم ولا. نعمّ، بمعنى

 التي اقترنها النازيون في حت اليهود في ألمانيا وأوروبا عموماً.
 المتاخمة لمسرح العمليات الحربية. فني اسطنبول الان
 سوء. هذا في الوتت كان مئات الألوف من إخوانهم يُنـر يُنبحون في شرق الأناضول.

## تنامي المشاعر الفومية ونهابة اللولة العنمانية

إن مصير العثمانيين الأرمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدور الذي لعبته
 السوال التالي: مل كلي كان تفتت الإمبراطورية وانحلاللها ناجماً عن عوامل داخلية أو نتـيجة لــوامل

 الانفصال أو الاستقلال عن الإمبراطورية. ولو حافظت الدولة

العثيمانية على تماسكها ووحدتها السياسية لـما اختار هؤلاء الانفصال عن الكيان العثماني.

من المؤكد أن التحولات الهامة التي شهدها القرن التاسع عشر أدت إلى بروز العصبيات القومية بـحيث أصبح الانتـماء

 الثامن عشر على جمع شمل البطريركيات والمؤسسات الدينية المحلية في البلقان تحت مظلة الكنيسة. وبنهاية القرن الثامن عشُ أصبح هناك كنيسة أرثوذكسية واحدة ترعى شُؤون الرون الروم الأرثوذكس من مختلف القوميات.

لكن تنامي الشعور القومي لدى مختلف الأعراق والأقليات
 الحركات الإنفصالية التي نشأت خلال هذا القان القرن، كانت فانت في كثير
 الحكم العثماني. فبعد استفلال اليونان في سنة 1833 أصبح لهذه

 العثـمانية. وتس على ذلك بلغناريا ورومانيا. موجز الـيا
 المسيحيين الأرنوذكس في الدولة العثمانية ولإنما اتتصرت سلى سلطتها
 القوميون من مـختلف الانتماءات يسعون لاستنصال هاللغات

الدخيلة، . فعلى سبيل المثال بذل القوميون اليونانيون جهدهم في محاربة اللغة التركية التي كان يتخاطب بها الكـيا
 وتؤر على مجريات الأحداث في البلقان.

بفي أن نشير إلى أن هذه الحركات القومية كانت في واقع الأمر حركات تزعمتها وقادتها مجموعات الـيات صغيرة. والجدير بالذكر في هذا السياق أن پالأمم" التي استقلت خلا الدولة العثمانية وبعدها لم تصبح أمما بالمعا بالمعنى الحديث إلا بالا بعد أن شكلت الدولة. أو بعبارة وجيزة: جرى تأسيس الدولة قبل أن تتكون الأمة وليس العكس. ثم إن نشوء الدولة المستقلة لم يكن ناجماً عن حركات جمامكيرية بقدر ما كان ناجماً عن العـمـل الدؤوب الذي تامت به فنات وجمعيات معينة تصبوا إلى تحقين مكاسب اقتصادية أو سياسية لم تكن متاحة لها فيا في ظل الحكي
 استقلت كانوا مجموعات صغيرة من الأفراد أخذت على عاني التى التها
 علمها ونشيدها الوطني ومن ثم شرعوا في بناء مـجتمع على المى أساس المشاعر القومية المشتتركة، بحيث الصني أصبح الفرد يشعر بانتماثه إلى أمة معينة مثل الأمة البلغارية أو الأمة الصربية أور أور الأمة اليونانية ...الخ. ولا شـك أن رون روسيا والنمسا وبريطانـيانيا وفرنسا أحياناً كانت تؤيد وتنظر بعين العطف إلى طموحات الشُعوب البلقانية لاعتبارات سياسية واستراتينجية أحية، أممها تحويل

هـذه البلاد بعد استقـلالها إلى مناطق نفوذ. إن نتـوء الدول البلقانية المستقلة في القرن الثامن عشر لا يمكن الـي اعتباره دليلز على ضيق أمالي البلقان المسيحبين ذرعاً بالحكم العثمانيني وإنما شهادة على تصميم فنة من الانفصاليين ومهارتهم التنظيمية بدعم ومباركة الدول الأوروبية الكبرى.
نتتقل الآن إلى آسيا العئمانية أي الجزء الآسيوي الذي خاضعأ للحكم العثماني. من الملاحظ أن الوعي القن القومي في هنا

 (الطورانية) وكذلك القومية الكردية. وهنا أيضاً لا بد من تذ تارير
 من حيث المبدأ بالانفصال عن الدولة العثمانية.

مناك عدة تضايا هامة لا بد من أخذها بعين الاعتبار،
 الحفاظ على تماسك الإمبراطورية بالرغم من ترويجها لفـئ لفكرة "الوطن العئماني، والخلافة الإسلامية. ومهما يكن من ألمر ألمر فقد بقي كبار رجال الدولة بمن فيهم زعماء تركيا الـيا الفتاة متمسكين بضرورة المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية ولم يسيروا خلف أولكك النين كانوا يدعون إلى القومية التركية (الطورانية).

 غيرهم من القوميات. ومع ذلك كان نهجهم السياسي يقوم على

الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية بشكلها الراهن والترويج للخلافة الإسلامية بالرغم من ميولهم العلمانية، لا سيما بعد انفصال الولايات الأوروبية عن جسد الدولة الديا، وبالتالي تناتص
 استقلدت نهانياً كل من بلغاريا وكريت والبوسنة والهرسك. وبحلول سنة 1914 أصبحت غالبية سكان الدوان والعرب بالإضانة إلى الأكراد مع وجود أقليات غير ضنيلة من اليونانيين والارمن المسبحيين. لكن معظم رين رجان

 1908 والذي نص على إلغاء نظام التمئيل على أنس طلئ طائفية

 الحكم المركزي ولم تكن النزعة القومية التركية (الطورانية) توجه سياستهم.

كيف نستطيع على ضوء ما تقدم أن نفسر اتهامات الأرمن والقوميين العرب لجمعية (تركيا الفتاةء التي كانت تمسك بان بمقاليد


 السوريين واللبنانيين المطالبين بالإصلاح ناميك عن المـانـابح الأرمنية التي ارتُكبت بين سنتي 1915 و1916 .

إننا نرى أن الإجراءات القمعية التي اتخذها جمال وغيره من أركان الحكومة العئمانية كانت في جوهرمرها تهدف إلى
 تتوخى اتتريك، أو فرض هيمنة العنصر التركي على البـلاديلاد
 على وأد كل محاولة تدعو إلى الحكم اللامركزي ومو مار ما كان ينشده أقطاب المعارضة في دمشن. أما فيما يخص التـي التهمة بأن الحكومة كانت تستبعد العناصر غير التركية فتكفي الإشارة إلى أن الإدارة العنمانية بقيادة جمعية تركيا الفتاة لم تتوان عن العـي استخدام الكثير من الموظفين العرب في السلك الإداري للدولة.
 الحميد الثاني الذي غُرف بمحاباته للعرب. ننتقل الآن إلى فضية المذابح الأرمنية فنتقول: إن الفظانع التي ارتئكي لـم تكن ناجمة عن دوافع قومية أو عنصرية وإنما كانت نتيجة الانـي
 مع أعدانها. لا ريب أن الدولة حاريت رعاياياها لكن مذه الحن
لم تكن حرب أملية بين تومية وتومية أخرى.

ليس من الصواب القول بأن التيارات القومية التركية والعربية
 وانهيارها بعد منة 1914. صحيح أن بعض الألاردي الأرمن كانوا يدعون
 استمرت في رغبتها في البقاء داخل الحظيرة العثمانية. ثم إن قلة

قليلة من الأكراد كانت تدعو !لى الاستفلال الذاتي. ونستطيع



 العربية. خلاصة القول إن معظم الرعايا العثمانيين في سنة 1914 لم يكونوا يطمحون إلى الانفصصال عن الإمبراطورية بل ظلوا محانظين على مويتهم ني إطار المجتمع العثماني.

ولكـي نفـهـم بعض الـدوانع الكـامنة وراء اتهـام الأترالك بمحاولة اتتريك، البلاد والتطرف القومي، لا بد من الـي استعراض سريع للفترة التي أعقبت الحرب العـري العالمية الأولى على مسرح
 بتفكيك الإمبراطورية حيث شـرعت كل من بريطانيا ونرنسا
 وتد نص التفويض على وضع سوريا والعراق وفلسطين وشرقي
 الانتداب تبعات وآتار بقيت حتـى منتصف القرن الـترن العشُرين.
 الأناضول إلى حليفتهم اليونان لكن العئمانيين ألمان
 وأخيرأ لم يبق أمام الأنراك سوى الإذعان ألمان والقبول بالأناضول مستفرأ وموطناً أقاموا علبه دولتهم القومية.

وقد رافق مذه التطورات قيام حركات وطنية في كل من
سوريا ولبنان والعرات ومصر وفلسطين ومي البلاد التي تامت
 السياسبيـن سواء أكانوا من الأتراك أو العرب العـي حاولوا تضخيـيم اممية العامل القومي في صنع الأحداث، واستخدموا القورا القومبي

 دولة لها جذور تاريخية وهوية تومية واضحة الميا المعالم. والعرب



 الشعوب للحكم العئماني ومن ثم اتحذذا من منـا منه الكراهية ذريعة أخلاقية لتفكيك الدولة العثمانية.

## 

Entries marked with a designate recommended readings for new students of the subject.

Adanir, Fikret. \&The Macedonian question: the socio-economic reality and problems of its historiographic interpretationss, International Journal of Turkish Studies, Winter (1985-6), 43-64.

Ahmida, Ali Abdullahtif. The making of modern Libya: State formation, colonization and resistance, 1830-1993 (Albany, 1994).

Akarli, Engin. The long peace: Otoman Lebanon, 1861-1920 (Berkeley, 1993).
Anastassiadou, Meropi. Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane à I'age des reformes (Leiden, 1997.

[^0]Berkes, Niyazi. The development of secularism in Turkey (Montreal, 1964).

Braude, Benjamin and Bernard Lewis, eds. Christians and lews in the Otoman Empire, 2 vols. (London, 1982).

Cleveland, William. The making of an Arab nationalist: Otomanism and Arabism in the life and thought of Sati al - Husri (Cleveland, 1971).

- Cole, Juan. Colonialism and revolution in the Middle East: Social and cultural origins of Egypt's Urabi movement (Princeton, 1993).

Davison, Roderic. Nationalism as an Ottoman problem and the Ottoman responser, in William W. Haddad and William Ochsenwald, eds., Nationalism in a non - national state: The dissolution of the Ottoman Empire (Columbus, 1977, 25-56.

Dawn, C. Emest. From Otomanism to Arabism: Essays on the Origins of Arab nationalism (Ubana, 1973).

Edib, Halide. Memoirs (London, 1926).
Hasluck, F. W. Christianity and Islam under the Sultans, 2 vols. Rondon, 1925).
Hovannisian, Richard C., ed. The Armenian people from ancient to modern uimes, II: foreign dominion to statehood: The fithenth century to the wentieth century (New York, 1997.
ed. The Armenian genocide: History, politics, ethics (New York, 1992).
Kahane, Henry, Renée Kahane, and Andreas Tietze. The lingua franca in the Levant: Turkish nautical terms of Italian and Creek origin (Ubana, 1958).

- Kayali, Hasan. Arabs and Young Trks: Ottomanism, Arabism and nationalism in the Otoman empire, 1908-1918 (Berkeley, 1997).

Keddie, Nikki R. An Islamic response to imperialism: Political and religious writings of Sayyid lamal ad-Din 'al-Atghani' (Berkeley, 1968 and later reprints).

Kevorkian, Raymond H. and Paul B. Paboudjian, eds., Les Annéniens dans l'empire ottoman à la veille du genocide (Paris, 1992).

Levy, Avigdor. The Sephardim in the Otoman empire (Princeton, 1992).

- Lockman, Zachary. Workers and working classes in the Middle East (Albany, 1994).
- Marcus, Abraham. The Middle East on the eve of modernity: Aleppo in the eighteenth century (New York, 1999).
- Quataert, Donald, ed. Workers, peasants and economic change in the Otoman Empire 1730-1914 Istanbul, 1993).

Rodrigue, Aron. French lews, Turkish Jews: the Aliance Israelite Universelle and the politics of Jewish schooling in Turkey, 1860-1925 (Bloomington, 1990).

Tibi, Bassam. Arab nationalism: A critical inquiry (New York, translation of 1971 German original, 1981).

- Tunçay, Mete and Erik Zürcher, eds. Socialism and nationalism in the Otoman empire, 1876-1923 London, 1994).

Vatter, Sherry. «Militant textile weavers in Damascus: waged artisans and the Ottoman labor movement, 1850-1914, in Donald Quataert and Erik J. Zürcher, eds., Workers and the working class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic, 1839-1950 (London, 1995), 35-57.

Zörcher, Erik. The Unionist factor: the role of the Committee of Union and Progress in the Turkish nationalist movement of 1905-1926 (Leiden, 1984).

[^1]من الصعب تقييم الترات الذي خلّفن العثمانيون بالاعتماد


 عواقب توسع الإمبراطورية العثمانية. ومما يسترعي النظر أن الن مذه

 التردد الحاصل في قبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. زد
 العنمانية في الوقت الذي كانت اليابان تحرز تقدمأ ملموساً فئ في الميدانين الصناعي والتجاري. هناك الآن أكثر من ثلاثين دلاني كانت في ما مضى جزءاً من الإمبراطورية العئمانية وقلما نجد في مذه البلدان من يهتم بدراسة الحقبة العثمانية اللهم إلآ أولثك

 تركيا الآن حركة أكاديمية وشعبية لإعادة دراسة التاريخ العثماني

لاستخلاص معانيه. لكن ما يثير الدهشة لأول وهلة هو ندرة الدراسات التي تتناول العهد العنماني في الدول التي تكونيانت
 في الحظيرة العثمانية زهاء خمسة أو ستة قرون وهي فترة طريلة لا يستهان بها.

لنبدأ أولاً بقضية اللغة. لقد تأثرت اللغات الثـات المحكية
 اللغة الرومانية التي بلغ عدد مفرداتها التركية ما يقارب السـي هذا في القرن التاسع عشر وتبل استفلال رومانيا. ولم يبق اليوم من مذه المفردات سوى بضع كلمات. غير أننا نلاحظ أثرأ أكبر للغة التركية في اللغات البلقانية الأخرى ومن جملتانـانـا اليونانية
 يذكر للأدب أو الثقافة التركية. ومن أسباب ذلك أن الألعمال الألمال
 إسلامية. أضف إلى ذلك فرار الكثير من العناصر التركية العاملة في الإدارات الـمحـلية في البـلاد الـتي انسلـنـت عنـي العثمانية، مما يبرر غياب أي أثر عثماني في المورورث اليالئي اللغوي أو الثقافي لشعوب البلقان. كما ينبغي أن نأخذ بعين النـين الاعتبار المساعي الحثيثية لحكومات الدول المستقلة لتطهير لغاتها
 والجدير بالذكر في هذا السياق أن الجمهورية التركية شرعـي بعد تأسيسها بوضع برامـج تبنتها الحكومة تستهدف إلغاء

الكلمات العربية والفارسية من القاموس التركي. في حين قامت الدولة البلغارية بمحو الكلمات التركية من اللغة البلغارية.

وما من شك أن حركة التطهير اللغوي، إن صح التعبير، كانت تحمل في طياتها رغبة الدول الناشنـة التي تامت علـي أنقاض الدولة العئمانية في التعتيم على كل ملا ما يتصل بالعهد العثماني وذلك لاعتبارات قومية. وفي اعتقادنا أن هذا الما المعادي لا يمثل رد فعل على السياسات التي انتهجتها الديا الدولة
 المستقلة، ومن الملاحظ أن الدول المستقلة التي قامت على أنقاض الدولة العنمانية لم تتوتف عن التنديد بالعهد العثماني خلال الفترات التي كانت فيها مذه الدول في طور التكوّن. ومذا

 أن ترفع شعوب هذه الدول الشعارات ات القومية في في وجه العـين العنمانيين بوصفهم مسؤولين عن طمس الهوية القومية للشعوب التي حكموها.

ولا يزال القوميون في الأقطار العئمانية السابقة ينحون باللانمة على العثمانيين ويتهمونهم بتدمير البلاد ثقار الانقانياً وحضارياً. ومن المفارقات التي تدعوا إلى السخرية أن تنوع الثـفافات

 حكـوها. وعلى الرغم من ذلك ما زال الكتاب والسياسيون

والمفكرون في بلغاريا ورومانبا واليونان وصربيا، يتحدثون
 برح البلغاريون حتى يومنا هذا يعتبرون العهد العثماني أشد الصفحات سواداً في تاريخ بلغاريا. وإذا تصفحت مير معان التاريخ التي تدرس في بلغاريا واليونان اليوم فلن تجد في في أياري أي منها سوى نصل واحد أو أقل يتناول الحقبة العثمانية، علمأ بألن
 مل يمكن لأحد مثلا أن ينصور كتابة تاريخ الولايات المتار المتحدة دون ذكر الاستعمار البريطاني لنُرق القارة الأمريكية؟

والشيء نفسه ينطبق على البلدان العربية التي بقيت لعدة عقود صامتة أو اتخذت موقفاً معادياً للعئمانيين وتد دأب أب أنصار
 للحركات الداعية للتحرر القومي زاعمين أن مذا الحكم الذي امتد من سنة 1516 إلى 1917 تد سلب العرك
 القومية، كان من الطبيعي أن يعود العرب إلى تراني
 التراث الفرعوني والبابلي. !لآ أننا نلاحظ بوادر تحوّل إيجابي في كتابات بعض الباحثين العرب التي تتناول العهد العثماني

 وأخذ الكثيرون منهم يعيدون النظر بالصهورة التقلبدية القاتمة

لعههد العنُماني، ويُقرّون بضرورة المزيد من البحث في هنا
 بكونوا راضين عن النهاية التي آلت إليها الدولة العئمانية ولم يشاركوا طوعاً في القضاء عليها.

أما فيما يتعلق بتأسيس الدولة التركية الجديدة فقد سعى التوميون الأترالك منذ البداية إلى إذكاء الوعي القومي الـوي والتشبديد

 يتحدرون من الحثيين سكان الأناضول القدامى
 محتماً ومطلوباً في آن واحد. لكن بعض الاتجاهات المعاك الماكسة بدأت تظهر شيئاً فشيئاً في العقود اللاحقة. فني سنة الـنة 1940 أخذ



 منذ الثمانينيات من القرن العشرين أخذ الأتراك يتحولون من من

 العهد العثماني. والجدير بالذكر أن بعض الكت الكتاب الأترالك وعلى الـى
 يستوحون مواضيعهم من العصر العثماني . ونلاحظ اليوم امتماماً

بالغاً بكل ما يتصل بالعصر العثماني. وتد قامت الدولة بإعادة


 الكتب العنمانية التي لا يستطيعون فراءتها بالإضافة إلى الالواني النحاسية والنقود المعدنية والطوابع والأثاث إلى ما هنالكا مالك من مخلفات العصر العثماني. والحق أنه يوجد سوق رانية الـئر للقطع


 السلاطين والأبطال العثمانيين.

وعلى إية حـال لا يزال هـناك خـلاف عـميت بــن الأتراك أنفسهم حول رويتهم للعهد العثماني ومخلفاته. والحق انـ ان بعض العلمانيين المتشددين أخذوا بنظرون إلى »الإمبراطرريةا كنما يحتذى به في مجال التوسع العسكري مما يتعارض تمامانـا مع
 آخرون إلى الجوانب الإيجابية للعهد العثماني المتمثلة في الحتران الـيام القيم التقليدية المـحاخظة. وبعض موزلاء ينتمون إلى التيار الإسـلامي الذي أصبح يتـمنع بنفوذ سيـاسي قوي. والتـيـار
 ومساعبه لتوحيد كلمة المسلمين تحت راية الخلانة الإسلامية. لكن هذا المنحى بنطوي على مخاطر جسيمة، إذ أن مـجزرة

الأرمـن التـي وتعـت سـنة 1895 كـانـت إبـان حـكـم السـلطـان
المذكور.
ومن رواسب الماضي العثماني ما نلاحظه اليوم من العداء المبطن في موقف دول أوروبا الغربية اتجاه تركيا بعد أن رُفض

 القرار الذي اتُخذ بهذا الشأن، لا سيما وأن انضمام الوام تركيا إلى

 والمنتجات التركبة للمنتجات الأوروبية. وهناك الاك قضاي تجعل الاتحاد الأوروبي يحجم عن قبول عضوية تركيا. ومن
 والااخطر من ذلك نزاعها المزمن مع اليونان حول حقرق التنقيب




 العسكرية التي لا يزال الأوروبيون يذكرين الورونها

 كان لها نصيبها من هذه التركة ونقصد بذلك الدول التي نشأت

على أنقاض الإمبراطورية العثمانية بما في ذلك تركيا. ولذلك


 مناطق الإمبراطررية سكاناً وكانت فوق ذلك تضم أكبر مجموعة عرقية تركية.

نعرض الآن للحدود السياسية التي تم ترسيمها بين الدول التي خرجت إلى حيز الوجود في أعقاب الحرب العان العالمية الأولى

 بخلاف ما حصل في البلقان حيث تم ترسيـم الحدود السياسية





 نشاطها في معظم البلاد العربية بعد انفصال تلك الدير الدول علئ عن

 الضباط السابقين في الجيش العثماني، على الدورلي منذ فجر الاستقلال حتى ثورة سنة 1957. وني أماكن الخرى مثل

سوريا ومصر لا تزال هناك أسر عريقة عثمانية المـحتد تعود أصولها إلى القرن الثامن عشر وقبل ذلك. أما في تركيـا نقد تعاقب على رناسة الجمهورية حتى سنة 1950 عدة "اجنرالاتير خدموا في الجيـن العنماني . بالإضـافة إلى ذلك فقد حـر البيروقراطية التركبة نسبة عالية من الموظفين الذين خدموا الدولة إبان الحكم العثماني.

يشير بعض الباحثين إلى ظاهرة البيروتراطيات الضخمة التي يلاحظها المرء بوجه عام في تركيا والبلاد العربية، حيث اليث يطنى القططع العام على القطاع الخاص في توجيه وتنظيم الحياة الاقتصادية. ويعزون ذلك إلى طبيعة الإدارة العثيمانية التي ورثتشا هذه البلاد لكنتا لا نستطيع الأخذ بهنا الرأي لأننا نلاحظ مئل هـذه الظاهرة في دول أخرى من العـالـم. ويزعـم البـعض ألنـا الأسلوب الذي يتبعه العرب ني العمل السني
 صحيحة ولكنها تنطبق أيضاً على فلورنسة أيام مكبافيلي وعلى الـي الصين إبان حكم أباطرة الل ميينج. تصـارى القولي أن ميلان تركيا إلى النظام الذي بفوم على حكياري مكومة مركزية توية ربما يعكس التجربة العثمانية في هذا المبجال.
بقي أن نشير بالى مسالة هامة وهي الزراعبة المعمول به في العهلد العئماني والذي يعنبره البعض
 الأراضي الزراعية لثلاثة مؤنرات: الرأسمالبة وطبيعة الحكـم

الاستعمـاري وأخيرأ القوانين العثمانية النافذة خـلال الحكـم العثماني. والأمر الواضح هنا هو أن أن زعماء القبانل عمدوا إلى
 تمكنوا من وضع أيديهم على أراضِ زراعية كبيرة والسيطرة على
 بقية المناطق العربية والأناضولية نقد بقي الفلاحيون ونا
 !! إلى غياب أرستقراطية إقطاعية عثمانية على النحو الأوروبي. إلا أنه يجب تجنب المبالغة في التشديد على هذه النـي يشير إلى وجود الكثير من الأسر التي بقيت لقرون وحتى اليّى يومنا
 انسلخت عن الإمبراطورية نفد عمدت حكر حكوماتها بعد الاستق الاستلال إلى إعادة توزيع الأراضي وإلغاء الناء النظام الملكيةه الذي ورية الـي العثمانيين. ثم جاءت الحكومات الشيوعية لتقضي على ما تبقى من النخبة السياسبة والاقتصادية التي تنتمي إلى العهد العثماني البائد.
لكن الإرث الذي خلفه العئمانيون يتجلى بوضوح في توزّع السكان والهـجرات البشرية التي واكبت تأسيس الإلمبراطورية وتوسعها، والتي لا تزال تداعياتها مالها ماثلة أمام أعيننا حتى اليوم. فالأتراك في شمال قبرص ينتدرون من المستوطنين الالتراك
سورية ومصر (المعرّب).

الذين نزحوا من الأناضول واستقروا في الجزيرة إبان القرن
 فيعود تاريخهم إلى القرن التاسع عندما هاجرت الجـ جماعـاعات منهم

 العنمانيـين. وتوغل آخرون في الأراضي التـابعة لإمبراطوريا الهابسبورغ (النمسا ـ هنغاريا). ولا تزال آثار مذه الهجرات الات باقية حتى اليوم

وفي عصرنا الحالي يستطيع المرء أن يتلمس أثار النهج السياسي الذي اتبع العثمانيون خلال تقهقرهم . والجي الجدير بالذكر في مذا السياق أن الدولة العثمانية أخفقت في منع بريطانيا العظمى من الولوج إلى الخليج الفارسي الذي ترتب علي الكويت إلى محمية بريطانية بعد أن كانت تابعة لولاية البصرة العثمانية ضمن الأراضي العراقية. ونستطبع القول أن اجتياح

 للأحداث في حينها. وعلى صعيد آخر أخفق العثمانيون في الحد
 الصهيونية من إيجاد موطئ قدم لها في فلسطين. ولا تزال تلا تبعات ذلك الحدث ماثلة للعيان حتى اليوم. بقي أن نستير أخيرأ إلى
 بالفترة التي واكبت استقلال اليونان. ومن ناحية أخرى ما برح

الأتراك والأرمن في نزاع مرير حول حقيقة المذابح التي حصلت سنة 1915 .

يلاحظ من يراقب العلاتات العربية ـ التركية على الصعيدين
 العنجهية الإمبريالية المبطنة في تعاملهم مع العرا العربـ

 أزمة البوسنة، حيث انتقد البعض تدخل الجّ الأترالك في القضية البوسنية معتبرين ذلك امتداداً للإمبريالية العثمانية. وهنا نلاحي اللاحظ
 العثمانية. أو بعبارة أخرى تعتبر تركيا الوريث الوحيد الون للتركة العثمانية.

وفي الختام لا مندوحة من الإقرار بأن الإرث التاريـخي الذي خلفه العنمانيون بحسناته وسيناته هو في نهاية المطاف ملك لكافة الشعوب والبلاد التي احتضنتها الإمبراطورية من هنغاريا إلى مصر.

## 

Entries marked with a designate recommended readings for new students of the subject.

- Abou - El - Haj, Rifaat. ©The social uses of the past: recent Arab historiography of Ottoman rules, International lournal of Middle East Studies, May (1982), 185-201.

Anscombe, Frederick F. The creation of Kuwait, Saudi Arabia and Qatar (New York, 1997.

- Brown, Leon Carl, ed. Imperial legacy: The Ottoman imprint on the Balkans and the Middle East (New York, 1996).
- Kayali, Hasan. Arabs and Young Turks: Otomanism, Arabism and nationalism in the Otoman empire, 1908-1918 (Berkeley, 1997).

Kiel, Machiel. Art and society of Bulgaria in the Turkish period (Aassen / Maastricht, 1985).

- Schacht, Joseph and C. E. Bosworth, eds. The legacy of Islam, 2nd edn (Oxford, 1979).

Sells, Michael A. The bridge betrayed: Religion and genocide in Bosnia (Berkeley, 1996).

Todorova, Maria. Inagining the Balkans (Oxford, 1997 ).

سلسلهة الكتب التي تصلـر تحتت عنوان وقراءات جـلديدة في التتاريحخ الأوروبية.


الالتجاهات التاتي سـارت فيهـا الإمبراطوويـة، وليسلـط الصنوء على قَنـايا تتصل




[^0]:    - Andric, Ivo. The bridge on the Drina (Chicago, translated edition of 1945 Serbo Croat original, 1977.

[^1]:    - Turkey: A modern history (London, 1993).

