FORMEL UND ZITAT: ZWEI SPIELARTEN VON INTERTEXTUALITÄT IN DER ALTARABISCHEN DICHTUNG

Wer sich mit altarabischer Poesie beschäftigt, macht sehr schnell die Erfahrung, daß sich diese Dichtung nicht auf dieselbe Weise rezipieren läßt wie die neuzeitlich-europäische. Wenn aber nun jener Genuß ausbleibt, den man bei der Lektüre poetischer Texte zu verspüren gewohnt ist und den man deshalb glaubt, von jeder Art von Dichtung erwarten zu dürfen, ist man schnell geneigt zu glauben, dies müsse an der Qualität der Dichtung liegen. Und so fehlt es denn auch nicht an Äußerungen europäischer Arabisten, in denen der altarabischen Dichtung der Vorwurf der Monotonie, Langeweile, Konvensionalität etc. gemacht wird, während man Aussagen, denen zufolge diese Dichtung spannend, interessant und faszinierend sei, kaum jemals begegnet. Manche Forscher scheinen sich tatsächlich nur unter beträchtlicher Selbstüberwindung der Mühe unterzogen haben, altarabische Verse zu lesen, so etwa auch F. Krenkow, von dem wir noch in der neuen Auflage der Encyclopaedia of Islam lesen können: „The Arabic ḳaṣīda is a very conventional piece of verse ... Consequently, the charm and originality of certain of the themes employed cannot prevent boredom and monotony from reigning over these never-ending poems.”

Vor allem die „Formelhaftigkeit“ (oft mehr oder weniger synonym mit „Konvensionalität“) gebraucht war es, die immer wieder Anstoß erregt hat: „Die Formelhaftigkeit ihrer Sprache, die Armut an Themen, der Zwang einer das Individuelle ausschließenden Konvention ermünden“.2


lediglich "Formeln" mehr oder weniger gedankenlos übernommen haben, die ebenso vorgegeben waren wie etwa unsere Briefanrede "Sehr geehrte Damen und Herren!". Es ist bekannt, zu welch absurdem Theorien diese Vorstellung in letzter Konsequenz geführt hat, zu Theorien, deren (einziges) Verdienst ist, dem Phänomen "Formelhaftigkeit" verstärkt Aufmerksamkeit verschafft zu haben.\(^3\)

Eine vorurteilsfreie Betrachtung der Texte legt allerdings den Verdacht nahe, daß die unreflektierte Verwendung des — überdies eindeutig negativ besetzten — Begriffs "formelhaft" in seiner alltagssprachlichen Bedeutung die Phänomene, die er bezeichnen soll, eher verschleiert als erheilt. Ehe wir den Begriff "formelhaft" also zur Beschreibung eines gegebenen literarischen Sachverhalts nutzbar machen können, müssen wir

1) prüfen, ob es in der altarabischen Dichtung Phänomene gibt, die als "formelhaft" zu bezeichnen sinnvoll ist,

2) die Intentionen der Produzenten und die Erwartungen der Rezipienten hinsichtlich des als "formelhaft" zu bezeichnenden Phänomens erschließen, um festzustellen, welche Funktion "formelhafte" Ausdrucksweise im literarischen Kommunikationsprozeß der zu untersuchenden Epoche hatte,

3) eine Definition der Begriffe "Formel" und "formelhaft" anstreben, die es ermöglicht, diese Begriffe frei von alltagssprachlichen Konnotationen zur eindeutigen Bezeichnung eines distinkten literarischen Phänomens zu verwenden.

Jene Stellen in der altarabischen Dichtung, an denen "Formeln" am ehesten zu erwarten sind, sind die Einleitungsverse der Qaṣīden, auf deren "Formelhaftigkeit" Ilse Lichtenstädters schon 1932 hingewiesen hat: "So wird das Nasīb in den meisten Fällen durch bestimmte Wendungen eingeleitet, die wegen der Häufigkeit ihres Vorkommens durchaus als Eingangsf ormeln bezeichnet werden können. Wo wir diese Beobachtung machen können, handelt es sich fast immer um einen Vers mit Binnenreim, also um einen Qaṣīden anfang. Auch inhaltlich haben die


Betrachten wir zunächst zwei typische NEV:

(1) \( li-mani \ d-diayaru \ bi-qunnati \ l-\text{Hagri} / \) 
\( \text{\`aqywna \ min \ hi\text{\`a}gin \ wa-min \ \text{sahri} //} \) (Zuhaier)

(2) \( \text{s\`a}il \ bi-\text{\`Akbata} \ d\text{\`arisa} \ l-\text{\`aflali} / \)
\( \text{qad \ hayyayatka \ rus\`umuh\`a \ li-su\`al\`i //} \) (b. Muqbil)

---

Beide Verse unterscheiden sich inhaltlich fast gar nicht voneinander. Beidemale wird eine verlassene, nach dem Verstreichen einer längeren Zeit unkenntlich gewordene Wohnstatt nach ihren früheren Besitzern befragt. Lediglich der Ort, an dem sich die Szene abspielt, ist in jedem Vers ein jeweils anderer. Formal aber haben beide Verse so gut wie gar nichts gemein. Die Frage wird in (2) als Imperativ formuliert, die Verlassensheit der Wohnstatt wird in (1) explizit verbal ausgedrückt, in (2) durch das adjektivisch verwendete dāris eher angedeutet, während sich andererseits die Unkenntlichkeit der Wohnstätten in (1) nur aus dem Situationskontext erschließt. Vor allem aber ist festzustellen, daß beide Verse — trotz ihres ganz ähnlichen Inhalts —, außer der jeweils ganz anders verwendeten Präposition li-, kein einziges Wort, keine einzige Wurzel gemein haben.


Wollen wir nun herausfinden, ob und inwieweit die Verse (1) und (2) “formelhaft” sind, müssen wir fragen, ob es weitere Verse gibt, die ganz oder in Teilen genauso formuliert sind wie diese beiden. Beginnen wir mit Beispiel (1), so zeigt sich, daß es viele andere NEV gibt, die mit den gleichen Wörtern beginnen:

(3) li-mani d-diýaru bi-burgati r-Rawḥānī / darasat wa-ɡayyarahā surūfu zamānī // (ʿAbīd)
(4) li-mani d-diýaru bi-Tawaʾlīn fa-Yabūsī / fa-bayādu Raylata ɡayru ɡāti ʿanisī // (-Gāmidī)
(5) li-mani d-diýaru bi-ɡānibi l-Ḥubsī / ka-maḥāṭṭī ɡī l-ḥāḥāti bi-n-niqṣī // (Ḥumaid b. Ṭawr)
(6) li-mani d-diýaru bi-ɡānibi l-ʔAkhfārī / fa-batili Damḥīn ʾaw bi-salṭī Ğuzārī // (b. Muqbil)
(7) li-mani d-diýaru bi-rawdāti s-Sullānī / fa-r-Raqmataynī fa-ɡānibi s-Samānī // (ʿAmr b. M.)
(8) li-mani d-diyārū bī-Ṣāḥatin fa-Ḥarūsī /
    dārasat mina l-ṣaqārī ʿayya durūṣī // (ʿAbīd)
(1) li-mani d-diyārū bī-qunnaṭi l-Ḥaqrī /
    ʿaqwayna min ḥigaŋīn wa-min šahī // (Zuhair)
(9) li-mani d-diyārū bī-haḍbi ʿDī l-ʿAṣnādī /
    fa-s-Saylaḥīnī fa-burqatī l-ʿAṭmādī // (a. Duʿād)
(10) li-mani d-diyārū ʿarafaḥā ṭa-kaʿānnahā /
     lāysat ḡadāṭa ʿatayyahā bi-diyārī // (Baḥas)
(11) li-mani d-diyārū ʿafawna bi-t-taḥtālī /
     baqīyat ʿalā ḥigaŋīn ḥālauna tiwālī // (-Nābiqa -Ǧ.)
(12) li-mani d-diyārū ʿafawna bi-l-ḡazī /
     bi-d-dawmī bayna Buḥāra fa-s-Ṣīrī // (Bašāma)
(13) li-mani d-diyārū ʿafawna bi-l-Habsī /
    ʿayūṭāhā ka-mahāriqi l-Fursī // (-Ḥārīt b. Ḥillīza)
(14) li-mani d-diyārū ʿaṣīṭūḥā bi-l-ʿAnṣūmī /
    tabdū ma-ʿālimuhā ka-launī l-ʿarqāmī // (Bīr)
(15) li-mani d-diyārū ʿaṣīṭūḥā bi-Suḥāmī /
    fa-ʿAmāyatayni fa-haḍbi ʿDī ʿAqāmī // (Imrīq.)
(16) li-mani d-diyārū ʿaḥannahā lam tuḥlālī /
    bi-γanūbi ʿAṣnumātin fa-qaffī l-ʿUnṣūlī // (Rabīʿa)
(17) li-mani d-diyārū ʿaḥannahuna suṭūrū /
    bi-liwā ʿZarūda safā ʿalayhā l-mūrū // (-Ḥuṭaiʿa)

Wie man sieht, lassen sich sechzehn NEV finden, die mit den Worten li-mani d-diyārū beginnen. Alle diese Verse stehen übrigens im Metrum Kāmil. In Beantwortung unserer oben aufgeworfenen Frage stellen wir fest, daß es in der altarabischen Dichtung sehr wohl ein Phänomen gibt, das als ‘‘formelhaft’’ zu bezeichnen sinnvoll ist, nämlich dann, wenn ein und dieselbe Formulierung in jeweils mehreren Versen in identischer Form wiederholt wird. Dieses Phänomen können wir also — zunächst ganz vorläufig und vorterminologisch — als ‘‘Formelhaftigkeit’’ bezeichnen.

Suchen wir nun nach Formulierungen, die derjenigen unseres Beispiels (2) entsprechen, so finden wir — nichts! Zwar begegnen wir hin und wieder den auch in (2) verwendeten Vokabeln und Wurzeln (ʿatṭāl, rusūm, Wurzel d-r-s etc.), doch ist kein anderer NEV unseres Korpus dem Vers (2) so ähnlich, daß wir sagen könnten, es läge ein dem obigen Phänomen verwandtes vor. Zu den Versen, die (2) noch relativ ähnlich sind, gehört folgender, der immerhin sogar im selben Metrum steht:

\[\text{2-saʾalāt rasma d-dārī ʿam lam tasʾalī /}\
\text{bayna l-Čawābī fa-l-Budayī fa-Ḥawmālī // (Ḥassān)}\]
Auch dieser Vers enthält wie (2) zweimal eine Ableitung der Wurzel \( s^{-2} l \) sowie das Wort \( rasm \) bzw. \( rūṣūm \). Dennoch würde man beim Hören dieses Verses keinesfalls ohne weiteres an Vers (2) denken, ist doch die Ähnlichkeit zwischen ihm und (2) derjenigen zwischen (1) und (3) bis (17) nicht vergleichbar. Es ist also nicht sinnvoll, den Begriff “formelhaft” auch auf so vage Beziehungen, wie sie zwischen (2) und dem Vers Ḥassāns bestehen, auszudehnen, zumal das Phänomen ganz anders gela-gert ist. “Formelhaft” ist hier allenfalls das Vokabular, was aber wiederum alles andere als überraschend ist, denn wenn man, wie die altarabischen Dichter dies taten, ein und denselben Sachverhalt auf hunderte verschiedene Arten ausgedruckt hat, ist es ganz unvermeidlich, daß sich immer wieder Grundvokabeln wiederholen, ja dergleichen war sicher auch beabsichtigt und entsprach der Erwartungshaltung des Publikums.

Das wiederholte, aber jedesmal unterschiedlich formulierte Aussprechen ein und desselben Gedankens sowie die Verwendung konventionellen Vokabulars sind somit zwei Phänomene, die nichts mit dem zu tun haben, was wir “formelhaft” nennen wollen. Beides ist streng auseinanderzuhalten und darf auch terminologisch nicht vermischt werden.

Halten wir fest: Wir haben zunächst die Verse (1) und (2) miteinander verglichen und einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen können. Über ihre “Formelhaftigkeit” konnten wir zunächst nichts aussagen. Dies war erst möglich, nachdem wir eine große Zahl weiterer Verse herangezogen haben und mit (1) und (2) verglichen haben. Dabei stellte sich heraus, daß Vers (1) “formelhaft” ist, Vers (2) aber nicht. Genau dies ist aber der wichtigste Unterschied zwischen beiden. Besagen sie inhaltlich dasselbe, so erscheinen die Unterschiede in der Wortwahl zufällig und belanglos, zumal auch die stilistische Ausgestaltung beider Verse (bei (1) ließe sich die zweimalige Wiederholung der beiden jeweils aufeinanderfolgenden Konsonanten \( h-g \), bei (2) die viermalige Wiederholung des Konsonanten \( s \) nennen) als äquivalent gelten kann. Der einzige wirklich bedeutende Unterschied zwischen beiden ist also der, daß (1) formelhaft ist, (2) dagegen nicht.

Lassen sich aus dieser Erkenntnis Kriterien zur Beurteilung der Verse herleiten, oder, anders gesagt, bedeutet dies nun, daß (2) besser ist als (1)? Die oben zitierten Äußerungen von Arabisten belegen, daß eine solche Wertung stets — explizit oder implizit — vollzogen worden ist. “Formelhaftigkeit” mag in nichtliterarischen Texten (wie etwa in der Briefanrede) einen Sinn haben, wird aber in literarischen Texten als entscheidender Mangel angesehen. Muß man nun angesichts dieser Einschätzung von “Formelhaftigkeit” annehmen, daß der zwar inhaltlich auch nicht besonders originelle, aber doch wenigstens nicht formelhafte Vers (2) “besser” ist als (1)?
Die Texte selbst widersprechen solcher Einschätzung. So beginnen viele der berühmtesten Gedichte (etwa drei der Mu'allaqât, Ka'bs burda etc.) ganz und gar formelhaft, ohne daß dies ihrem Ruhm abträglich war. Auch haben alle Dichter der hier zur Rede stehenden Periode, die bedeutendsten wie die weniger berühmten, die frühesten wie die spätesten, stets gleichermaßen formelhafte wie nichtformelhafte NEV gedichtet. Da es sich bei den formelhaft eingeleiteten Gedichten eines Dichters keinesfalls um die weniger wichtigen oder weniger sorgfältig gestalteten handelt, ist die Tatsache, daß ein Dichter, der in mehreren Gedichten bewiesen hat, daß ihm durchaus nichtformelhafte NEV einfallen, in anderen Gedichten dennoch auf formelhafte NEV zurückkommt, nur so zu erklären, daß die formelhafte Gestaltung eben nicht als prinzipiell schlechter empfunden wurde als die nichtformelhafte.

Wenn moderne Beobachter anders urteilen, so wenden sie ganz offensichtlich andere Kriterien an als das Publikum der altarabischen Dichtung. Daß man stets geglaubt hat, dies tun zu dürfen und kaum jemals ernsthaft versucht worden ist, die zu Zeiten der vor- und frühislamischen Dichter beim Publikum geltenden Kriterien zu eruieren (an denen allein sich die Dichter schließlich orientiert haben müssen), beruht auf dem (nicht nur in der Arabistik) verbreiteten Mißverständnis, daß ästhetische Qualitäten dem jeweiligen Text quasi inhärent sind und demgemäß auch zu allen Zeiten gleichermaßen aktualisiert werden können. Wenn die altarabische Dichtung ‘‘wahre Kunst’’ ist, müsse sie, so glaubt man, wie jede ‘‘wahre Kunst’’ überzeitlichen Wert haben und damit auch mit den heutigen Wertmaßstäben bewertet werden können. Wenn sie dabei schlecht abschneidet, muß dies dann wohl an der Qualität dieser Dichtung liegen, nicht an den Maßstäben.

Diese Denkweise beruht aber auf einem Irrtum, indem sie ausgeht ‘‘von einem ontologischen Kommunikatverständnis, das ‘Sinn’, ‘Bedeutung’, ‘Form’, ‘Ordnung’, ‘Vollkommenheit’ usw. der Kommunikatbasis selbst zuschreibt und damit die grundlegende erkenntnistheoretische Tatsache außer acht läßt, daß es sich dabei stets um relationale (erkannte und zugeordnete) Qualitäten handelt (T ‘hat Bedeutung’ für einen Rezipienten R in einer Situation S usw.). Nur die andere Tatsache: daß Rezipienten sich dieser grundlegenden erkenntnistheoretischen Situation nicht oder nicht ständig bewußt sind, führt dazu, daß Rezipienten das, was sie an der Kommunikatbasis wahrnehmen (...) — und zwar immer in Abhängigkeit von ihrem Voraussetzungssystem und im Rahmen einer jeweiligen Kommunikationssituation — als Kommunikatbasis Eigenschaft ansehen’’.

6 S. J. Schmidt, Grundriß der Empirischen Literaturwissenschaft, Frankfurt 1991 (= stw 915), 127. (T = ‘‘Text’’).

Für den Literaturhistoriker ergibt sich hieraus die Aufgabe, nicht etwa vermeintliche überzeitliche Werte der Texte herauszufiltern, sondern Voraussetzungen, Verlauf, Wesen und Entwicklung jenes Kommunikationsprozesses zu erhehlen, der die Entstehung der Texte bewirkt, ihre Rezeption als Kunstwerke ermöglicht hat und für deren Verbreitung und Verarbeitung verantwortlich war. Unter diesen Prämissen gestellte Fragen würden dann nicht etwa lauten: "Wie gut ist dieses Gedicht, wie genial dieser Dichter, was hat er uns zu sagen?", sondern eher: "Welche Erwartungen stellten die Rezipienten an ein Gedicht? Durch welche Mittel versucht der Produzent, diesen Erwartungen gerecht zu werden?" etc. Da bei derartigen Fragestellungen die Untersuchungskriterien und Maßstäbe nicht schon fertig mitgebracht werden können, sondern am Material selbst erst erarbeitet werden müssen, ist die Mühe natürlich größer, sind die Ergebnisse dafür aber auch aufschlußreicher und wirklichkeitsnäher.

Eine wichtige Aufgabe muß daher die Rekonstruktion der Rezipientenerwartung sein, vor deren Hintergrund die Handlungen und Intentionen der Produzenten, also in unserem Falle der Dichter, erst verständlich werden. Da unmittelbare Rezipientenaussagen erst seit der Abbasidenzeit vorliegen, ist man für die altarabische Dichtung schließlich auf die literarischen Texte selbst angewiesen. Es muß also stark vereinfacht, anhand der vorhandenen Literaturredokumente empi-

7 Ebd. 129.
risch untersucht werden, was wo wann erwartet worden ist bzw., von der Produzentenseite aus gesehen, warum etwas hier oder dort so und nicht anders geäußert wird.

Nach dieser theoretischen Grundlegung können wir versuchen, das Phänomen "Formel" präziser zu fassen. Kehren wir deshalb noch einmal zurück zu den Beispielversen (1) und (2), von denen einer "formelhaft", der andere "nichtformelhaft" war. Genau dies, also das — wie wir sahen — wichtigste Charakteristikum dieser beiden Verse, sieht man dem jeweiligen Vers gar nicht an. Seine Formelhaftigkeit bzw. Nichtformelhaftigkeit wird erst dann offenbar, wenn man zahlreiche weitere Verse zum Vergleich heranzieht. Und dies gilt natürlich nicht nur für uns, sondern muß genauso für die zeitgenössischen Hörer gegolten haben. Denn der Befund — zahlreiche formelhafte Verse (die in wenigen Wörtern völlig, im Rest des Verses aber nie übereinstimmen!) neben zahlreichen nichtformelhaften — ergibt nur dann einen Sinn, wenn der Produzent eines Verses wie Nr. (1) davon ausgehen konnte, daß der Rezipient ebenfalls mehrere Verse der Art von (3) bis (17) kennt und deshalb zum einen die Formel li-maní d-diyáru wiedererkennt und zum anderen bemerkt, daß der Produzent von (1) nach diesen Wörtern eine andere Fortsetzung findet als die übrigen, während der Produzent von (2) natürlich gleichfalls davon ausgegangen sein muß, daß seine Rezipienten mehrere Verse der Art von (3) bis (17) kennen, weil er sich ja ansonsten die Mühe, eine neue Formulierung zu finden, hätte sparen können — es hätte ja keiner gemerkt.

Dieses Phänomen, daß nämlich ein literarischer Text oder Textbestandteil nur dann richtig "verständlich", d.h. in seinen Besonderheiten erfaßbar ist, wenn man ihn nicht isoliert betrachtet, sondern vor dem Hintergrund anderer Texte, wird Intertextualität genannt, wobei wir den Begriff hier in seinem engen Sinn fassen8 und nur Beziehungen zwischen literarischen Texten als Intertextualität gelten lassen wollen, und dies auch nur dann, "wenn ein Autor bei der Abfassung seines Textes sich nicht nur der Verwendung anderer Texte bewußt ist, sondern auch vom Rezipienten erwartet, daß er diese Beziehung zwischen seinem Text und anderen Texten als vom Autor intendiert und als wichtig für das Verständnis seines Textes erkennt".9 Unter der im letzten Abschnitt erläuterten Prämisse, daß Literatur als Resultat einer Kommunikationshandlung zu begreifen ist, können wir festhalten:

---


Das Phänomen Intertextualität liegt in einem literarischen Text $T$ vor, wenn $T$ insgesamt oder ein Bestandteil von $T$ nur dann von einem Rezipienten $R$ im Sinne des Produzenten $P$ angemessen rezipiert werden kann, wenn $R$ bei seiner Rezeptions-handlung eine Beziehung zu einem anderen Text $T'$ oder mehreren anderen Texten $T'_{1,n}$ oder einem Bestandteil oder mehreren Bestandteilen von $T'$ bzw. $T'_{1,n}$ her-stellt.

"Intertextualität" in diesem Sinn bedeutet also, daß ein Rezipient einen literarischen Text oder einen Teil davon (ein Kapitel, einen Satz, einen Vers etc.) nur dann "richtig" verstehen kann, wenn er weiß, daß der Text oder der Teil eines Textes in einer Beziehung zu einem anderen Text oder Textteil steht. "Richtig": das heißt "im Sinne des Produzen-ten". Der Produzent muß gewollt haben, daß $R$ an jenen anderen Text oder Textbestandteil etc. erinnert wird, wenn er den neuen Text hört oder liest. $P$ vollzieht also z.B. durch die Übernahme von Elementen eines anderen Textes, durch "Anspielungen" etc. die Handlung des Ver-weisens. Er verweist seine Hörer/leser auf einen oder mehrere Texte oder Textteile, so daß dann, wenn $R$ diesen Verweis übersieht oder nicht rich-tig zu deuten vermag, eine störungsfreie literarische Kommunikation nicht zustandegekommen ist.\(^\text{10}\)

Die Formel ist eine Spielart von Intertextualität. In den NEV der altarabischen Qasīden spielen aber auch andere Formen von Intertextualität eine Rolle, die zunächst kurz dargestellt werden müssen, um sie von der Formel zu unterscheiden.

In unserem Korpus finden sich die beiden folgenden NEV:

\begin{align}
(18) & \text{qinna l-halīṭa ḥaḡaddu l-bayna fa-nfarâqū } \\
& \qquad \text{wa-mašša l-qalbu min ḥaġâtiqū } \quad \text{(Zuhair)}
\end{align}

\begin{align}
(19) & \text{qinna l-halīṭa ḥaḡaddu l-bayna fa-nfarâqū } \\
& \qquad \text{wa-dâka minhum 'alā ḥaģâtiqū } \quad \text{(-Huṭtaï'as)}
\end{align}

Die beiden ersten Halbverse von (18) und (19) (beide Basî) sind bis auf den Reimvokal (aber — ein geradezu singulärer Fall — einschließlich des Reimworts!) identisch, die beiden zweiten Halbverse weisen aber kein gemeinsames Wort auf. Die Beziehung zwischen beiden Versen ist also einerseits überdeutlich, andererseits aber doch so singulär und gleichzeitig subtil, daß man eine unbewußte Übernahme der Formulie-rung Zuhairs durch seinen Râwî al-Huṭtaï'as oder gar ein Plagiat des letzteren mit ziemlicher Sicherheit ausschließen kann. Da kein anderer Vers eine diesen annähernd vergleichbare Ähnlichkeit aufweist, muß jeder Hörer von (19) an (18) gedacht haben, falls ihm dieser Vers (18) bekannt war. Da man bei den meisten zeitgenössischen Zuhörern al-Huṭtaï'as

eine gewisse Vertrautheit mit der Dichtung des Zuhair voraussetzen darf (weshalb sich al-Ḥuṭaiḍa ein Zuhair-Plagiat gar nicht hätte leisten können), muß also al-Ḥuṭaiḍa wohl auch gewollt haben, daß seine Hörer an den Zuhairvers denken. Diese Art der Intertextualität können wir Zitat nennen. Wir definieren:

Ein Zitat ist ein Textbestandteil B eines Textes T, den ein Produzent P aus einem anderen Text T' zumindest teilweise unverändert übernimmt, in der Absicht, die Rezipienten des Textes T auf T' zu verweisen.

Im Korpus kommt rund zwanzigmal der Fall vor, daß zwei Verse in mindestens zwei Wörtern übereinstimmen. Daß es sich in einem solchen Fall aber wirklich um ein Zitat handelt, steht erst dann fest, wenn man ausschließen kann, daß die Übereinstimmung zufällig (das dürfte wohl bei zwei mit ṣa-lam tarā ṣana beginnenden Versen der Fall sein11) oder aus anderen Gründen unbeabsichtigt ist. Plausibel ist das Vorliegen eines Zitats dann, wenn es so sensibel und geschickt eingepaßt und abgewandelt wird wie im oben zitierten Fall, vollends bewiesen aber erst dann, wenn man zeigen kann, daß nicht nur zwischen zwei Versen, sondern zwischen zwei Qaṣīden insgesamt eine deutliche Beziehung besteht12. Dies kann meist nur nach recht aufwendigen Untersuchungen des Einzelfalls entschieden werden.

Ein Sonderfall eines Zitats ist das Selbstzitat, das dann vorliegt, wenn T und T' vom selben Produzenten stammen, wie etwa im folgenden Fall:

(20) ta'annāka naṣbun min ʿUmaymata munṣībū / ka-dî ṣ-sauqi lammā yaslūhū wa-sa-yaḏhabū // (Biṣr)
(21) ta'annā l-qalba min Salmā ʿanāʾū / fa-mā l-i-l-qalbī muḍ bānū ṣifāʾū // (Biṣr)

Beide Verse sind im Korpus völlig singulär, gehören also keiner irgendwie gearteten Formel an. Andere mit ta'annā beginnenden Verse werden nicht überliefert. Es muß also ein Hörer von (20) oder (21) zwangsläufig an die jeweils andere Formulierung gedacht haben, falls er sie gekannt hat. Biṣr hat außer durch das Zitat des verseileitenden Verbums zudem in beiden Versen einen taḡnis untergebracht, so daß beide Verse neben dem Zitat auch eine Anspielung verbindet, die ja nicht in der Übernahme von bestimmten Wörtern bestehen muß. Daß in jedem Vers eine andere Wurzel den taḡnis bildet und daß beide Verse in einem

11 b. Muqbil 18 und al-ʿAsmaʾʾyyāt Nr. 69.
jeweils anderen Metrum stehen (Tawil bzw. Wāfir), verrät beachtliche Geschicklichkeit, und es ist anzunehmen, daß Biṣr durchaus daran gelegen war, daß die Zuhörer das auch merken. Es scheint also wirklich ein Selbstzitat vorzuliegen.

Dies zu beurteilen ist noch schwieriger als beim Zitat, weil es zahlreiche Gründe geben kann, warum ein Produzent eine eigene Formulierung mehrmals verwendet hat, etwa, weil ihm ein zweites Mal keine bessere eingefallen ist, weil er eine Formulierung, mit der er einmal Erfolg gehabt hatte, ein anderermal vor einem Publikum verwendet, von dem er annimmt, daß es die erste Verwendungsweise noch nicht kennt etc. In solchen Fällen, in denen keine Intertextualität im oben definierten Sinn vorliegt, weil der Verweischarakter der Übernahme fehlt, sollte man neutral von „Übernahme“ sprechen, nicht von einem Selbstzitat.13

Derjenige Dichter, der in sein Produkt ein Zitat einbaut, will, daß der Rezipient eine Verbindung zu jenem Text herstellt, aus welchem das Zitat übernommen worden ist. Durch sein Zitat verweist er den Rezipienten, auf einen ganz bestimmten, einmaligen Text, dessen Verfasser und dessen Hintergründe und Spezifika der Rezipient im Idealfall, d.h. wenn er den Intentionen des Produzenten gerecht werden kann, namhaft machen kann. Ist er dazu imstande, kann er auch verstehen, warum der Produzent will, daß man gerade an jenen Text denkt, etwa, weil er zeigen will, wie er die Formulierung des Ausgangstextes originell und geschickt für seine Zwecke umformt, weil er sich in eine poetische Tradition zum zitierten Dichter stellen will, weil er seine Ebenbürtigkeit oder Überlegenheit demonstrieren will, weil er die Aussage jenes anderen Textes bestätigen oder widerlegen will, weil er den Adressaten seines Textes mit dem Adressaten des Ausgangstextes in Beziehung bringen will und was dergleichen mehr ist.14 Der Dichter des Verses (1) aber kann dergleichen nicht im Sinn gehabt haben, weil ja nicht nur ein Text, sondern gleich mehr als ein ganzes Dutzend mit einem Vers beginnen,

---


14 Mehrere derartige Gründe konnten in Bauer, wie Anm. 1, namhaft gemacht werden, vgl. die dort auf S. 261 genannten Texte und deren Interpretation in Teil II der Arbeit.
der seinem Einleitungsvers ähnlich ist. Der Rezipient von (1) kann überhaupt nicht an all jene Texte der Gruppe (3) bis (17), die zu seiner Zeit bereits vorhanden waren, gedacht haben, und gewiß besteht auch zu den allermeisten davon keine weitere Beziehung zu dem Text, aus dem (1) stammt, außer eben, daß sie alle mit denselben Worten beginnen. Trotzdem muß sich natürlich der Rezipient von (1) beim Hören dieses Verses an Formulierungen wie jene der Beispiele (3) bis (17) erinnert haben, und wenn wir davon ausgehen, was noch zu zeigen sein wird, daß der Dichter gewollt hat, daß seine Hörer an diese Formulierungen denken, liegt hier ebenfalls ein Fall von Intertextualität vor. Der Unterschied zu anderen Arten der Intertextualität, etwa dem Zitat, ist aber der, daß der Produzent keine Verbindung zu individuellen Einzeltexten herstellen will, sondern zu einem "Bündel" von Formulierungen, die verschiedenen Texten angehören, zu denen sein Text ansonsten keine weiteren Beziehungen aufweist. Im Gegensatz zu jenen ersten Fällen, wo der intertextuelle Verweis auf einen ganz bestimmten Text gerichtet ist und wir somit von gerichteter Intertextualität sprechen können, wollen wir diesen Fall ungerichtete Intertextualität nennen. Da es sich als sinnvoll gezeigt hat, auf jene Form der Intertextualität, wie sie zwischen (1) und (3) bis (17) vorliegt, den Begriff Formel anzuwenden, können wir nun definieren:

Eine Formel ist eine Menge einander ähnlicher Textbestandteile \( B_{1-n} \), die von mehreren Produzenten \( P_{1-n} \) in verschiedenen literarischen Texten \( T_{1-n} \) verwendet werden, um die Rezipienten auf die jeweils anderen \( B_{1-n} \) zu verweisen.

Formelhaft — wir können das Wort jetzt ohne Anführungszeichen verwenden — ist etwa ein Vers oder Halbvers also dann, wenn er eine Formel nach obiger Definition enthält. Übrigens können Fälle von gerichteter und ungerichteter Intertextualität auch gleichzeitig vorkommen, also etwa dann, wenn ein Gedicht mit einer Formel beginnt, der Einleitungsvers aber neben dem formelhaften Element noch weitere Gemeinsamkeiten mit dem sich derselben Formel bedienenden Einleitungsvers eines anderen Gedichts aufweist, die wiederum nur diesen beiden Gedichten gemeinsam sind. In einem solchen Fall wird der Dichter

---

15 Die Formel ist somit eine Zwischenstufe zwischen gerichteter Intertextualität und bloßer "Systemreferenz", also etwa die (z. B. ohne R. ohne Verweisabsicht vollzogene) Anwendung von Gattungskonventionen etc., in welchem Fall sich keine individuellen Prätexthe mehr angeben lassen (vgl. M. Pfister, wie Anm. 8, S. 18 f. zur Problematik des Verhältnisses zwischen Intertextualität und Systemreferenz), während dies bei der Formel, wie ja schon die hier zitierten Beispielverse zeigen, durchaus der Fall ist. Es verhält sich lediglich so, daß die Menge der Prätexthe, an die der Autor denkt, und die Menge derjenigen, auf die sich die Rezipienten verwiesen fühlen (und natürlich auch die, die wir hier zitieren) nicht identisch sein müssen (und in aller Regel auch nicht sein werden). Eine Schnittmenge muß es aber geben.
aber noch weitere Zitate, Anspielungen etc. an jenes Ausgangsgedicht in
seinem Gedicht unterbringen, um die Gerichtetheit seines Bezugs hinreic-
chend deutlich zu machen.16

Was war nun Sinn und Zweck einer Formel? Wenn, um ein späteres
Ergebnis vorwegzunehmen, etwa ein Drittel aller altarabischen NEV for-
melhaft beginnen, muß dergleichen den damaligen Rezipienten irgend-
eine Art ästhetischen Genusses bereitet haben. Welcher Art dieser
gewesen sein könnte, soll ein erneuter Blick auf die oben ziterten, mit li-
mani d-diýâru beginnenden Verse zeigen.

Die Dichter hatten offensichtlich nicht viele Möglichkeiten, den NEV
nach der Formel li-mani d-diýâru fortzusetzen. Im Grunde kommen nur
zwei Themen vor: Die geographische Fixierung der Situation durch
Nennen der Ortsnamen sowie eine kurze Charakterisierung des Ausse-
hens der genannten Wohnstätten, oft durch einen Vergleich. Das ist
gewiß nicht viel, aber man wird zugeben müssen, daß sich kaum ein
anderes Thema finden läßt, das sich hier sinnvoll anschließen ließe,
zumal der Dichter ja innerhalb einer festgesetzten Zahl von Silben beim
Reimwort angekommen sein muß — ja in der Regel sogar deren zwei
unterbringt —, und dabei gleichzeitig eine syntaktische Zäsur erreicht
haben muß. Angesichts dieser Beschränkungen ist nun aber doch die
Vielfalt der Fortsetzungen zu li-mani d-diýâru beachtlich. Rund die Hälfte
der Verse schließen gleich durch die Prädposition bi- die Ortsnamen an,
wobei sie sich offensichtlich wieder um Variation des Ausdrucks bemü-
hen, denn es wiederholt sich nur das Wort ġâniib (5 und 6). An gleicher
Stelle finden wir stattdessen jeweils nur einmal die Wörter burqa, rawda,
qunna, ḥāḍb oder jeweils verschiedene Ortsnamen (4, 8). Da in allen Fällen
am Ende des Halbverses ein Ortsname steht, der bereits den Endreim
aufweist, verbleiben zwischen Formel und Reimwort ganze vier Silben,
die die Dichter sicher nicht ohne Berücksichtigung der im genannten Ort
gegebenen geographischen Verhältnisse auffüllen konnten. Und dies läßt
die Variationsbreite in diesen acht Versen nun schon geradezu verblüff-
fend erscheinen.

Eine andere Möglichkeit, die vier Silben zwischen li-mani d-diýâru und
dem Ortsnamen aufzufüllen, ist ebenfalls schon früh ausprobiert wor-
den. In den Beispielen (11) bis (15) wird ein Verb dazwischengeschoben,
der Ortsnamenteil also als Relativsatz an den Versanfang angeschlossen.

---

16 Vgl. auch Bauer, wie Anm. 1, Teil II zu dem Gedicht al-Aḥtal 3, das mit dem Halb-
vers bānat Suʿādu fa-fi l-ʿaynıyatu mulmilū begins. Zwar ist bānat Suʿādu eine Formel, doch
wird der gerichtete Bezug auf dieburda des Ka6b zusätzlich dadurch verdeutlicht, daß der
Halbvers auch jenseits des formelhaften Elements deutliche Parallelen mit dem Einlei-
tungsvers derburda aufweist, daß beide Gedichte in Metrum und Reim übereinstimmen
und im Aufbau parallel konstruiert sind.
Da die Auswahl semantisch und metrisch passender Verben nicht eben groß ist, erklären sich die Wiederholungen von selbst. In Vers (11) wird aber dadurch ein hübscher Überraschungseffekt erzielt, daß durch das bi-anstelle des Ortsnamens der Grund für die Unkenntlichkeit der Wohnstätten eingeführt wird, ohne daß sich an der grammatikalen Konstruktion irgend etwas ändert.

Betrachtet man die bisher besprochenen Beispiele, könnte man die Formel auch etwa so notieren:

\[
\text{li-mani } d'\text{-diyārū } (bi-) \ldots \{N.L.\}/
\]

d.h. zwischen den immergleichen Einleitungswörtern und einem jeweils wechselnden (i.d.R. ins Reimschema der Qaṣīde passenden) Ortsnamen am Halbversende schiebt sich ein variabler (und auch wirklich nach Möglichkeit zu varierender!) Teil ein, in dem am Anfang oder am Ende zwangsläufig die Präposition bi- erscheint.

Wahrscheinlich ist es als stilistisch äußerst auffälliger Bruch der Rezipientenerwartung empfunden worden, als ein Dichter erstmals das obige Schema zerstört hat und einen Vergleich, der sonst erst im zweiten Halbvers einen Platz hat, gleich an die einleitenden Worte angeschlossen hat. In Beispiel (17) mag dies auch deshalb geschehen sein, um die Formel mit dem Reimvokal -ū kompatibel zu machen, ohne auf den taṣrīṣ verzichten zu müssen (was sonst unmöglich ist), doch zeigt Beispiel (16), daß der Wunsch, durch Modifikation innerhalb der Formel stilistische Wirkung zu erzielen, im Vordergrund gestanden sein muß.

Erst vor dem Hintergrund der Formel zeigt sich schließlich, welch origineller Vers die Nr. (10) unserer Beispiele ist: Nach dem li-mani d-diyyārū folgt ein Verb, das einen Relativsatz einleitet — der Hörer muß eine Fortsetzung mit bi-N.L. erwartet haben. Doch nichts dergleichen: Es folgt ein Vergleich — d.h. es sieht zunächst so aus, als folge ein Vergleich, denn die schon einmal getäuschten Hörerewartungen werden ein zweitesmal in falsche Bahnen gelenkt. Es folgt nämlich keiner der üblichen Vergleiche mit Schriftstücken (5, 13, 17), Zeichnungen von Kleidungsstücken (30), Tätowierungen (33) etc., sondern nur die Feststellung, die Wohnstätten sähen aus, als seien es gar keine Wohnstätten! Daß der Dichter so auch noch phonologisch-morphologische Stilmittel einbaut — das durch seine Formelhaftigkeit ohnehin besonders prominente diyyār wird gleichzeitig zum Reimwort —, ist ein zusätzlicher Effekt. Angesichts dieses Feuerwerks an Einfällen ist es verzeihlich, daß dieser Einleitungsvers der einzige der sechzehn ist, der keinen taṣrīṣ aufweist.

Die Formel li-mani d-diyyārū paßt nur in das Metrum Kāmil, wo sie auch die bei weitem wichtigste Formel ist. Durch kleine Modifikationen
kann man sie aber auch in andere Metren transponieren, und es war für
die Hörer sicherlich zunächst überraschend, einer ihnen bekannten For-
mel in leicht veränderter Gestalt in einem Metrum zu begegnen, in dem
sie ursprünglich nicht zu Hause war. Abwandlungen unserer li-man d-
diyaru-Formel sind nun tatsächlich in allen gängigen und einigen weniger
gängigen Metren der altarabischen Dichtung bezeugt17 und haben sich
in Tawil, Wafir und Ha¶fij sogar gänzlich eingebürgert:

- Tawil:

(22) li-man tālalun ʿabsartuhū fa-ṣaḥāni /
ka-ḥattī zabūrin fi ʿasibin yamānī /// (Imrlq.)
(23) li-man tālalun bi-l-ʿAmqi ʿaṣbaha dārisā /
tabaddala ʿārāman wa-ʾinan kawānisā /// (ʿAmr b. M.)
(24) li-man tālalun ʿāfin wa-rasmu manāzilin /
ʿafat ba-da ʾahdi l-ʿāhidīna riyāduhā /// (-Şammāḥ)
(25) li-man tālalun lam yaʾfu minhu l-Maḍānībū /
fa-ğanbā ʿ Hibīrin qad taʿaffā fa-Wāhibū /// (ʿAbīd)
(26) li-man tālalun miṭlu l-kitābī l-munammaqī /
ḥalā ʾahduḥū bayna ʿSuṭaybi fa-Muṭriqī /// (Salāma)
(27) li-man dimnatun ʿaqwat bi-ḥarrati Ḍarqādī /
talūḥu ka-ʿunwānī l-kitābī l-muḥaddadi /// (ʿAbīd)
(28) li-man dimanun ka-annahunna saḥāʾifū /
qiṣārun ḫalā minhā l-Kaṭību fa-Wāḥifū /// (Taʾlaba)
(29) li-man manzilun ʿaṣfīn kaʾanna rusūmahū /
ḥayāʾīlu rayṭīn sābiryyīn murassamī /// (Ḥassān)

- Wafir:

(30) li-man tālalun bi-Taymāṭin fa-Ǧundī /
kaʾanna ʿirāṣahū tawsīmu burdī /// (ʿAmr b. M.)
(31) li-man tālalun bi-Ḍāṭi Ḥāmsī ʿamsī /
ʿafā bayna l-ʿAqīqī fa-baṭīrī Ḍarsī /// (Duraid)
(32) li-man tālalun bi-Rāmata là yarīmū /
ʿafā wa-ḥalā lahū ḥuqbuq qadīmū /// (Zuhair)
(33) li-man tālalun bi-Dī Ḥiyamin qadīmū /
yalūḥu kaʾanna bāqiyyahū wuṣūmū /// (Tufail)
(34) li-man tālalun ṭadāmmunanū Ḫūlūlū /
fa-Sarḥatu fa-l-Marānāṭu fa-l-Ḥayālū /// (Labīd)

17 Daß die Tatsache, daß „angebliche ‘Formeln’ in der altarabischen Dichtung oft in
verschiedenen Versmassen auftreten“ (S. 96), eines der wichtigsten Argumente gegen
die Anwendung der oral poetry-Theorie ist, wird von A. Bloch in seinem Anm. 3
genannten Aufsatz ausführlich dargelegt und mit zahlreichen formelhaften und nichtfor-
melhaften Beispielen aus allen Teilen der Qaṣīden exemplifiziert.
(35) li-man ta'alan ka-'unwānī l-kitābī / bi-baštī Lūwāqī ḍaw baštī d-Ḍuhābī // (a. Du’hād)
(36) li-man laylun bi-Dī Ḥusūmīn īwālī / li-man qad šaffahū hannun daḥīlū // (ʿAdī)

- Bāṣīṭ:
(37) li-man gimālūn qubayla ẓ-suhbī mazmūma / muyammamātun bīlādan ḡayra maʿlūmah // (ʿAbīd)

- Mutaqārīb
(38) li-man ta'alan dāṣirūn ẓayyūhū / taqādama fi sālīfī l-ʿahrūsī // (Imrlq.)

- Ḥafīf
(39) li-māni d-dāru ʿaqfarat bi-l-ʿīnābī / ḡayra nuʿyīn wa-dimmatin ka-l-kitābī // (ʿAbīd)
(40) li-māni d-dāru ʿaqfarat bi-Buwātī / ḡayra suʿīn rawākidin ka-l-ʿajāṭī // (Ḥassān)
(41) li-māni d-dāru ʿawḥasat bi-Maʿānī / bayna ḡaʿlā l-Yarmūkī fa-l-Ḥammānī // (Ḥassān)
(42) li-māni d-dāru wa-r-rusūmu l-ʿawāfī / bayna Sālīn wa-ʿabraqi l-ʿazzāfī // (Ḥassān)
(43) li-māni z-zuʿnu bi-d-duḥā tāfiyātīn / šībūḥā d-dawmu ʿaw ḥalāyā safīnī // (Muraqqiš d.Ā.)
(44) li-māni z-zuʿnu ka-l-bāṣātīnī fi ẓ-suhb- / hi tarā nabtahā ʿatīfāna naḏīrā // (ʿAdī)

- Ramāl
(45) li-māni d-dāru taʾaffat bi-Ḥiyam / ʿaṣbaḥat ḡayyarahā ūlū l-qidām // (ʿAdī)
(46) li-māni d-dāru ka-ʿandāʾī l-ḥilāl / ʿahduhā min ḡaqābi l-ʿayṣī l-ʿawal // (-Nābiğa -Ḡ.)

Es sei dem Leser nicht das Vergnügen genommen, selber über die zahlreichen formalen und inhaltlichen Beziehungen zwischen all diesen Versen nachzugehen, zumal man sich dadurch am ehesten in die Situation eines zeitgenössischen Rezipienten wird versetzen können. Nur auf wenige Dinge sei eigens hingewiesen.

Zu den stilistisch merkmalshaftigen Abwandlungen einer Formel gehört offensichtlich die Transponierung in ein anderes Metrum.18 So aber zumeist nur dann, wenn die Formulierung dabei verändert werden muß (li-māni d-diyārū → li-māni d-dāru bzw. li-māni ta'alan). Daß auch diese For-

mulierungen wieder in verschiedenen Metren vorkommen, zeigt, daß es auf die Formulierung selbst mehr ankam als auf das Metrum, d. h. daß der Hörer eine bestimmte Formulierung nur insofern mit bestimmten Metren assoziiert hat, als sie jeweils nur in bestimmte Metren hineinpasen. Passen sie aber in mehrere, spielte das Metrum für den Formeltext gar keine Rolle mehr, weshalb die meisten Formeln nicht nur in einem Metrum vorkommen, wobei Ṭawīl, Wāfīr und Mutagārib eine Gruppe bilden, Bāṣīt und Kāmil eine andere. Die meisten Formeln unseres Korpus sind so strukturiert, daß sie jeweils in alle Metren einer dieser Gruppen hineinpassen (li-man d-diyārā allerdings gerade nicht, li-man ṭalalun aber schon). Die markanteste stilistische Wirkung durch Übertragung in ein anderes Metrum ist wohl Vers (37), der nicht nur das einzige Beispiel im Bāṣīt bildet und wo nicht nur ein Wort der Formel durch ein anderes, sondern gleich das ganze Thema ersetzt wird: Anstelle des “Wohnstättenmotivs” tritt das des “Trennungsmorgens” (so auch 43 und 44). Meist spielen sich Versuche, durch die Operation des Ersatzes stilistische Wirkung zu erzielen aber innerhalb eines Metrums oder einer Metrumsgruppe ab, wo dergleichen für den Hörer auch leichter zu erkennen ist. So etwa der Ersatz von ṭalalun durch dinnatun/dimanun bzw. manzilun in (27) bis (29), oder Beispiel (36), wo nicht nur ṭalalun durch ṭaylun, sondern wiederum das ganze Thema ersetzt wird, und zwar noch radikaler als in den obigen Fällen. Dafür wird aber verblüffenderweise die oben für den Kāmil dargestellte, wohl ursprüngliche Gestalt der Formel gerade in (36) fast vollständig übernommen.

Zwischen all diesen Versen lassen sich noch weit mehr Beziehungen aufspüren, als hier ausgeführt wurde. All diese Beziehung aber lassen sich als bewußte und kalkulierte Übererfüllungen oder Enttäuschungen der Hörererwartung beschreiben, die das Ziel haben, stilistische Wirkung hervorzurufen. Dieser Befund der “Vielfalt in der Einheit” läßt sich nicht plausibel durch die Annahme erklären, derartige Formelhaftigkeit sei Merkmal “oraler Literatur” oder ganz einfach “Stereotypie”, durch die sich die Dichter das Nachdenken ersparen wollten. Wäre dem so, wären alle Verse mehr oder weniger gleich. Doch das Gegenteil ist der Fall. Auch wenn sie eine Formel verwendet haben, wollten die Dichter originell sein, indem sie diese Formeln entweder abwandelten oder aber in Verse einbauten, deren nichtformelhafter Rest sich von allen anderen ihnen bekannten Versen unterschied, die sich gleichfalls der Formel bedienten, wodurch sie ihre Geschicklichkeit und sprachliche Meisterschaft unter Beweis stellen konnten. Die Rezipienten schließlich erfreuten sich an jenem Spannungsfeld zwischen Wiedererkennen des Bekannten und Überraschwerden durch das Neue. Der Dichter mußte also einerseits die wesentlichen Elemente der Formel unangetastet lassen,
um den Bezug der eigenen Formulierung zu allen übrigen dem Hörer deutlich zu machen, aber gleichzeitig die vorgegebene Formulierung so stark abwandeln, daß die Rezipienten seine Formulierung als etwas durchaus Neues ansehen konnten. Bestreben der Dichter war es, Verse zu dichten, die ihren Rezipienten ermöglichten, zwischen den formelhaften Elementen einerseits und dem im jeweiligen Vers Neuen interessante Bezüge herzustellen, dank derer sie ästhetisches Vergnügen empfinden konnten. Wir stellen somit fest, daß die Formeln der altarabischen Dichtung ein auf Intertextualität gründendes Stilmittel sind, das von den Dichtern bewußt, kalkuliert und oft sehr geschickt eingesetzt und stilistischer Gestaltung unterworfen wird.

Nichts zeigt dies deutlicher als die Tatsache, daß alles, was in der altarabischen Dichtung jemals formelhaft ausgedrückt worden ist, anderswo auch nichtformelhaft gesagt worden ist. Dies gilt natürlich auch für die NEV. Wenn man die allerstrengsten Maßstäbe anlegt und nur jene NEV als nichtformelhaft gelten läßt, die mit keinem einzigen der 627 Verse des Korpus eine Gemeinsamkeit aufweisen, die über eine einleitende Partikel oder ähnliches hinausginge,19 also auch alle Zitate, zufälligen Übereinstimmungen etc. ausschließt,20 selbst dann sind noch 216 NEV zu notieren, also mehr als ein Drittel. Ein ähnlicher Prozentsatz von NEV verwendet mehr oder weniger eindeutig eine Formel. Der Rest sind Verse mit Zitaten, zufälligen Übereinstimmungen und ungeklärte Fälle.21 Auch wenn die Lückenhaftigkeit der Überlieferung man-

---

19 Von den 627 Versen beginnen 80 mit der Frage- oder Rufpartikel 'a- und 30 mit hal. Noch nicht eingerechnet sind 46 Verse, die mit 'a-lá, elf, die mit 'a-lam und 36, die mit 'a-min anfangen. Wenn solche Verse sonst keine Gemeinsamkeiten aufweisen, kann noch keine Formel vorliegen, weil nicht vorstellbar ist, daß die Rezipienten schon beim bloßen Hören eines Versbeginns mit 'a- an andere ebenso beginnende Verse denken. Allein im „Diwan“ Goethes (Hamburger Ausgabe) sind 38 Gedichtanfänge oder -titel mit „der“", 29 mit „wenn“, 27 mit „ich“ als erstem Wort verzeichnet.


21 Es könnten sich auch einige Formeln darunter verbergen, bei denen zufällig alle Belegstellen verlorengegangen sind außer zwei oder drei (in Gruppe „formelhaft“ sind nur Fälle aufgenommen, die von mindestens vier verschiedenen Dichtern bezeugt sind). Da aber nur dann eine Formel vorliegen kann, wenn ein Textbestandteil so oft vorkommt, daß er den Zuhörern bekannt ist, ohne mehr mit einem bestimmten Gedicht oder Dichter assoziiert zu werden, müssen die Zuhörer den Textbestandteil also etwa fünf oder sechsimal in verschiedenen Gedichten gehört haben. Da auch die Zuhörer nicht
che Unsicherheit mit sich bringt, kann man doch feststellen, daß formelhafte und nichtformelhafte NEV von etwa gleich großer Bedeutung waren, vor allem aber, daß ein und dieselben Dichter sowohl formelhafte als auch nichtformelhafte NEV gedichtet haben, daß NEV beiderlei Art bei allen hier vertretenen Generationen gleichermaßen gefunden werden können, und daß weder Bedeutung noch Nachruhm eines Gedichts in erkennbarer Korrelation zu Formelhaftigkeit oder Nichtformelhaftigkeit seines NEV stehen. Sehen wir uns zum Abschluß ein Dutzend nichtformelhafte NEV in Metrum Kāmil an:

(47) ʿa-ʿabīra hal li-ʿasīrikum min fādī /
 ʿam hal li-ṭālibi ʿiqqātīn min zādī // (-Aṣṣā)

(48) ʿa-raḥaltā min Salmā bi-gayri matāṣ̣ī /
 qabla l-ʿutāsī wa-rūʾtahā bi-wadāʿī // (Musayyab)

(49) ʿašlālu Mayyata bi-t-Tālāʾi fa-Miqābī /
 ʿadḥat ḥalāʾan ka-ṭ-ṭirādī l-mudāhī // (Bīṣr)

(50) ʿamsat Sumayyata sarramat ḥablī /
 wa-naʿat wa-hālafā šakīhah šaklī // (-Ḥādīra)

(51) ʿinnah l-hawādiṣa qad yaḡīrū bihi l-ġadū /
 wa-s-ṣubḥū wa-l-ʿimāsāʾu minḫā mawʾīdī // (ṢAbīd)

(52) darasa l-manā bi-Mutālīʾin fa-ʿAbānī /
 wa-taqādamat bi-l-Hubsī fa-s-Suʿbānī // (Labīd)

(53) ʿakara r-Rabāba wa-ṣākruhā suqmū /
 fa-ṣabā wa-laysa li-man ṣabā hilmū // (Muḥabbal)

(54) ʿadaʿa z-zaʿāʾinu qablāhū l-muṣṭāʿā /
 bi-ḥazīzi Rāmāta ṭid ṭaradna fīrāqā // (-Ṣammāḥ)

alle Gedichte gekannt haben können, muß der Textbestandteil noch in viel mehr Gedichten vorgekommen sein, etwa in doppelt so vielen. Gehen wir einmal davon aus, daß die Hälfte aller wichtigen altarabischen Gedichte (also ohne Gelegenheitsgedichte, die aber ohnehin nicht mit NEV beginnen, und ohne Amateurreproduktion, deren Kenntnis aber die Dichter nicht voraussetzen konnten) gänzlich verlorengegangen sind — eine überaus pessimistische Schätzung, denn es "hat sich jeweils das erhalten, was Mit- und Nachwelt als das ... Besondere und Hochwertige vorwiegend beeindruckt hat" (G. von Grünebaum, "Zur Chronologie der früharabischen Dichtung", Orientalia N.S. 8 [1939], 328-345), also eben das, dessen Kenntnis auch die Dichter von ihren zeitgenössischen Hörern erwartet haben. Unter dieser Voraussetzung müßte selbst eine Formel, die nur kurze Zeit in Gebrauch war, immer noch mindestens vier Belege hinterlassen haben. Es ist also ganz unwahrscheinlich, daß sich in der Gruppe der als nichtformelhaft klassifizierten Verse mehrere Beispiele von Formeln finden, bei denen alle Ausprägungen äußer einer einzigen verlorengegangen sind. Lediglich für die ganz frühe Zeit (die Generation des Imraʾalqais etc.) ist mangels historischer Tiefe damit zu rechnen, daß mehrere damals gängige Formeln später äußer Gebrauch gekommen und heute nicht mehr dokumentiert sind. Ich glaube aber nicht, daß es sich um sehr viele Fälle handeln kann. Die in unserem Korpus bezeugten Formeln sind oft noch in der Abassidenzeit belegt! — Umgekehrt wären natürlich auch Zitate etc. zu den nichtformelhaften NEV zu zählen.
(55) mā qultu hayyāga ʿaynahū li-bukāʾīhā / mahnūratan bātal ʿalā ʿiğfaʾīhā // (Muraqqiš d.Ä.)

(56) hağarat Gaḏībi wa-hubba maŋ yatağannabū / wa-ʿadat ʿawāḏin dūna waṭyaka tašʿabū // (Ṣāʿida)

(57) hal gādara š-šuʿarāʾu min mutaraddami / ʿam hal ʿarafia d-dāra baʿda tawahhumī // (ʿAntara)

(58) hal lā yuhayyiḏu šawqaka ʿ-ṭalālū / ʿam lā yuṭarītu šayhaka l-gazalī // (ʿAmr b. Qamīʿa)

Nur ganz selten erreicht ein Dichter die Nichtformelhaftigkeit seines NEV dadurch, daß er die konventionellen Themen meidet. Gänzlich aus dem Rahmen der NEV fällt nur der Einleitungsvers der Muʿallaqa des ʿAntara (57), aber gerade dessen Einleitung — "haben die Dichter noch etwas zu flicken übrig gelassen?" — ist nichts als eine Anspielung eben auf die Mühe, konventionelle Themen und Motive auf neuartige, "originelle" Weise zu behandeln.22 Die Dichter, die ein Gedicht so ungewöhnlich angefangen haben wie ʿAntara dies tat, hatten offensichtlich oft das Gefühl, eine solche Einleitung "gelte" nicht richtig. Gerade in solchen Fällen kommt es oft vor, daß nach dem oder den so stark von der Konvention abweichenden Vers(en) nochmals ein NEV (eventuell mit vollständigem folgenden Nasīb) folgt, der konventioneller ist und meist auch taṣriʿ aufweist.23 Und genau dies tut auch ʿAntara, der dem zitierten Vers einen (zumindest nach weitgehend späterem Befund) als formelhaft zu wendenden Vers folgen läßt, der ebenfalls taṣriʿ aufweist.

Die meisten nichtformelhaften NEV haben aber genau dieselben Themen und Motive zum Inhalt wie die formelhaften, und da sie sich oft auch desselben konventionellen (d.h. themenadäquaten!) Vokabulars bedienen, wundert man sich nicht selten, daß zu Versen wie etwa den Nummern (49, 50, 52, 53) etc. keine Parallelen existieren. Zumindest unter unseren 627 Versen ist dem aber tatsächlich so. Es ist also immer wieder — aber natürlich nur nach genaues Hinsehen — die Vielfalt, mit der die mehr oder weniger immergleichen Sachverhalte formuliert werden, die in der altarabischen Dichtung überrascht, nicht ihre "Stereotypie".

---

22 So auch Schoeler, wie Anm. 3, S. 221.
Aber natürlich sind auch nichtformelhafte NEV kein Befreiungsschlag gegen den vermeintlichen "Zwang der Konvention". Denn auch diese sind ein Phänomen der Intertextualität: Ohne Kenntnis der formelhaften NEV bleibt dem Rezipienten ja die Besonderheit der nichtformelhaften NEV verborgen, und es ist nicht anzunehmen, daß dem Produzenten dies recht gewesen wäre angesichts der Mühe, die ihm solche Verse doch gemacht haben müssen. Da nichtformelhafte NEV nicht, gemäß unserer Definition, durch Ähnlichkeit auf konkrete andere Verse verweisen, sondern nur ganz allgemein das Phänomen "Formelhaftigkeit" ins Gedächtnis rufen, handelt es sich also nicht um Formeln, nichtsdestoweniger aber um intertextuelle Bezüge, denen der altarabische Dichter weder entkommen konnte noch auch wollte, weil sie eine der Grundvoraussetzungen für eine funktionierende, ästhetisch befriedigende Kommunikation zwischen Dichter und Hörer war.

Um es noch einmal zu sagen: So groß die Leistung auch war, einen solchen nichtformelhaften Vers zu verfassen, so ist sie unter Anlegung der offensichtlich damals geltenden Maßstäbe keinesfalls höher zu werten als die Leistung, einen formelhaften Vers mit "originellen" Komponenten zu versehen. Nichtformelhaftigkeit war eine Möglichkeit der Originalität, geschickte Adaption einer Formel eine andere. Hält man sich dies vor Augen, dann muß man in Formelhaftigkeit, wie wir sie definiert haben, kein Ärgernis, kein Manko und keine Beschränkung mehr sehen, sondern kann sie als uns zwar fremde, aber nichtsdestoweniger nachvollziehbare und bewundernswerte Form stilistischer Ausgestaltung poetischer Texte respektieren, die jener Dichtung eine Intensität intertextueller Beziehungen ermöglicht hat, wie sie unserer individualistischen neuzeitlich-abendländischen Dichtung fremd ist, und die uns gerade deshalb einen Begriff von der Vielfalt der Möglichkeiten literarischen Gestaltens geben kann.

Universität Erlangen-Nürnberg

Thomas Bauer