对中东变局以来中东教派主义的多维透视*

包澄章 刘中民

内容提要 伊斯兰教两大教派逊尼派与什叶派的矛盾，不仅影响中东伊斯兰国家内部的权力斗争，而且通过跨国教派渗透影响国家间关系乃至地区格局。中东变局以来，教派矛盾新发展的典型特征在于教派矛盾的高度政治化，即教派主义的加剧，并突出表现为许多国家基于教派关系对政治进行评估，根据教派关系制定自己的内政与外交政策。伴随教派主义的发展，中东变局以来教派矛盾的发展突出体现在中东国家国内政治和地区政治两个主要层面，而“伊斯兰国”等宗教极端组织对教派矛盾的利用，则成为教派矛盾影响中东政治的特殊表现形式。这些表现背后的原因在于教派主义对教派矛盾的政治化和工具化，它既表现为中东国家内部利用教派矛盾展开政治权力斗争，也表现为地区大国利用教派矛盾构建政治联盟、争夺地区主导权，还表现为极端组织利用教派矛盾塑造宗教极端主义意识形态。认识中东的教派矛盾，需要我们透过现象看本质，同时更要重视挖掘教派矛盾的历史与现实根源。当前，中东地区教派矛盾的加剧是长期以来各种矛盾累积的产物，同时也是部分中东地区国家和西方国家极力建构的政治话语体系。

关键词 教派主义 教派矛盾 中东变局 中东政治 宗教极端主义

作者简介 包澄章，上海外国语大学中东研究所助理研究员、在站博士后（上海 200083）；刘中民，上海外国语大学中东研究所教授、博士生导师（上海 200083）。

* 本文为2008年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“当代中东国际关系中的伊斯兰因素研究”（08JJDGJW256）、2014年国家社科基金青年项目（14CZJ010）阶段性成果，同时得到上海外国语大学211工程建设项目、上海外国语大学青年教师创新团队（QITD14N8001）、上海市高校智库建设项目的支持。
对中东变局以来中东教派主义的多维透视

伊斯兰教两大教派逊尼派与什叶派的矛盾，不仅影响中东伊斯兰国家内部的权力斗争，而且通过跨国教派渗透影响国家间关系乃至地区格局。中东变局发生以来，教派因素不仅成为影响阿拉伯国家转型的重要因素（如巴林、叙利亚、也门、伊拉克动荡中的教派矛盾），而且充当了各派力量尤其是地区大国争夺地区领导权的工具，对中东国际关系和地缘政治格局的重塑产生了深刻影响。“阿拉伯起义的浪潮加深了近年来一直存在的逊尼派和什叶派的族群和宗教关系的紧张，使其再度走上中东政治的前台。”①在国际关系层面，复杂的教派矛盾不仅突出表现为沙特和伊朗围绕巴林问题、叙利亚问题和也门问题的矛盾，还表现为逊尼派内部的矛盾，尤其是传统伊斯兰力量与现代伊斯兰力量的矛盾，如以穆斯林兄弟会（以下简称“穆兄会”）和部分伊斯兰政党为代表的现代伊斯兰主义力量与瓦哈比－萨拉菲派力量为代表的传统伊斯兰力量之间的矛盾，并在国际关系层面表现为土耳其和沙特对逊尼派世界领导地位的争夺。对此，一些学者评价指出：“目前中东的地缘政治对抗正在什叶派势力伊朗、逊尼派激进势力沙特阿拉伯和逊尼派温和势力土耳其三大力量之间展开。”②此外，教派矛盾也成为“伊斯兰国”等极端组织塑造和传播极端主义意识形态，建立所谓“哈里发国家”的政治工具。

近几年来，教派因素在中东政治中的作用日益凸显，反映到国际舆论和学术研究中便形成了一种言必称教派矛盾的倾向，这种有着深刻政治意蕴的舆论倾向在中东和西方媒体中最为严重。当前，舆论界对教派矛盾的认识多存在简单化之嫌，似乎中东国家只要有不同的教派，教派矛盾和冲突就必然存在。但是，“中东各国的教派矛盾并非是一种先天存在的必然，逊尼派和什叶派两大教派在长期的历史中、在多数情况下都能和谐共处，当前教派矛盾的凸显是长期以来各种矛盾累积的产物。”③因此，客观评估中东变局以来教派矛盾的新发展，准确认识教派矛盾的实质，无疑有重要的理论和现实意义。

中东变局以来，教派矛盾新发展的典型特征在于教派矛盾的高度政治化，即教派主义的加剧。教派主义泛指宗教和教派认同被政治化的过程。当前，

③ 刘中民：《勿教派冲突简单概括中东问题》，载《环球时报》2015 年 4 月 21 日。
中东政治中的教派主义同过去教派冲突的区别在于，一些国家统治者基于教派关系对政治进行评估，即从教派角度进行战略决策，根据教派关系制定自己的内政与外交政策。①尽管教派矛盾并非中东变局的直接原因，但随着教派主义逐渐成为海湾逊尼派国家应对中东变局和稳固国内政权的关键性手段，中东地区的教派矛盾被充分激化。教派主义不仅体现于国内层面的政治斗争，还表现为地区层面的权力博弈。在巴林、叙利亚、伊拉克、也门等国家，教派矛盾的激化及其外溢导致地区范围内的教派矛盾，这种矛盾一方面通过外溢形成以教派为标识的阵营分化，另一方面又使巴林、叙利亚、也门的教派矛盾在外部力量的支持下演变为代理人之争，同时成为“伊斯兰国”等宗教极端组织极力运用的政治工具。本文将从国内政治、地区政治以及宗教极端主义 3 个层面对中东教派矛盾进行分析与评估。

教派主义与阿拉伯国家的国内政治

中东变局以来，教派主义对阿拉伯国家国内政治的影响突出表现为海湾逊尼派国家为应对中东变局，对民众抗议活动进行基于教派话语的塑造和建构，进而将国内社会矛盾转化为教派矛盾，这在巴林和沙特最为突出。

在海湾君主制国家中，巴林是受中东变局冲击最为严重的国家。面对以发展民主、要求自由和政治改革为主要目标的抗议运动，巴林逊尼派王室政权、政治组织和官方控制的媒体积极利用教派因素进行政治动员，将反对派的政治抗议归结为伊朗的“阴谋”，以获取对什叶派进行镇压的政治合法性。

在巴林，王室成员来自逊尼派少数群体，为维护逊尼派的绝对统治，王室对占本国人口 60%～70% 的什叶派多数群体实行分而治之的政策，一方面拉拢支持政府的什叶派群体，另一方面打压要求改革或持不同政见的什叶派反对派群体。2011 年初，由“2 月 14 日革命青年联盟”（February 14 Revolution Youth Coalition）通过互联网发起的民众抗议浪潮爆发。起初，参加抗议群众既包括什叶派信众，也包括逊尼派信众，这在当时抗议者高呼的“没有逊尼派，没有什叶派，只有巴林人”②的政治口号中得到了具体体现，什叶派反对派

“和谐协会”（Al-Wefaq）等组织并非抗议的发起者，它们直至抗议浪潮达到一定规模后才决定加入抗议行列。“2月14日革命青年联盟”是一个缺乏统一领导的松散组织，其成员大部分是大、中学生，是一个不属于特定教派或政党的跨教派青年组织。它号召巴林青年以和平非暴力手段进行示威抗议活动，实现民主、公正和选举自由。而“和谐协会”也强调自己的巴林和阿拉伯属性，多次否认该组织与外国势力存在联系。②

但是，以逊尼派和什叶派为载体的反对派因内部分歧，很快就导致了反对派的教派分化，这无疑为巴林王室利用教派矛盾获取对反对派进行镇压的合法性提供了机会，政府声称“暴力的根源在于教派冲突”，是“伊朗支持下的什叶派暴动”。③在政府渲染教派冲突的同时，“民族联合阵线”（National Unity Gathering）和巴林穆兄会、萨拉菲派等逊尼派政治组织和团体也不断强调“现政府的垮台将导致在巴林建立类似伊朗的神权政体”；官方控制的媒体也极力炒作教派矛盾，例如巴林《国家报》（Al Watan）、“巴林论坛”（Bahrain Forums）网站都在不断渲染教派冲突以及伊朗对巴林什叶派的支持。④

巴林王室以镇压什叶派骚乱为名对反对派抗议活动进行镇压，但始终无法控制局势。2011年3月14日，海合会决定向巴林派驻沙特和阿联酋联合部队，协助巴林政府镇压示威人群。沙特的军事介入引来了伊朗政府和阿拉伯什叶派的谴责，使巴林抗议运动迅速转变为海湾大国间的代理人冲突。在外部因素作用下，巴林政治史无前例地两极化，教派身份成为影响国内政治阵营分化的关键因素。⑤

在巴林政治动荡中，逊尼派王室政府及其控制的媒体和政治组织不断强调1979年伊朗伊斯兰革命以来形成的教派主义逻辑：伊朗伊斯兰革命——伊朗支持包括巴林在内的海湾什叶派革命——镇压什叶派革命即反对来自伊朗的颠覆。但是，巴林政府并“没有明确证据证明伊朗直接支持了巴林的示

①“伊斯兰和解民族协会”（Al-Wefaq National Islamic Society），简称“和谐协会”（Al-Wefaq），是巴林最大的反对派组织，其在巴林议会中拥有近一半席位，阿里·萨尔曼（Ali Salman）为该协会秘书长。2011年2月27日，“和谐协会”18名议员向议会提交集体辞呈，抗议王室对支持改革的巴林抗议者采取武力镇压的行为。
②Toby Matthiesen，op.cit，pp.43－49。
③Geneive Abdo，op.cit，p.14。
④Ibid，pp.18，23－24。
⑤李福泉：《中东伊斯兰教派矛盾的演进与影响》，载《国际论坛》2014年第6期，第63页。
威游行。巴林反对派强调民众的诉求是更合理的分配权力和利益，而非挑动教派矛盾。”

事实上，参加民众抗议浪潮的什叶派民众并无明确的建立伊斯兰教的什叶派信徒比例分别为 63% 和 25%。

反对派远胜于支持者。但政府对民众抗议的镇压以及事后对抗议者的清算，如取消参加抗议的什叶派学生的奖学金，搁置授予学位和就业歧视等措施，都“加剧了什叶派的受害者心理，导致教派冲突进一步加剧。”

在沙特，利用教派主义强化和巩固逊尼派多数群体对政权的忠诚，煽动逊尼派对什叶派的教派仇恨，防止逊尼派内部改革派、自由派与什叶派联合进行反政府抗议活动，构成了沙特王室应对中东变局的重要手段之一。沙特王室积极利用瓦哈比主义的宗教教义，尤其是运用其中将什叶派定义为“异端”的教派话语，反对政治上表现活跃的什叶派少数群体，同时要求逊尼派多数群体放弃政治变革的诉求，进而阻止具有跨教派、跨地区、跨意识形态和跨部落特征的政治反对派的产生。对此，一些人士指出，由于沙特政权不断利用教派矛盾构建教派主义的政治话语，沙特始终难以形成强有力的超越教派意识的政治反对派，抗议群体虽不断呼吁政治改革，但却很难对沙特政权构成实质性的威胁。

中东变局对沙特国内政治的冲击主要表现为东部什叶派出现抗议活动，其重要原因在于什叶派在沙特长期受到压制。沙特外交、安全、军队、警察以及石油等重点行业和部门的要职通常都将什叶派排除在外；什叶派经常面临宗教警察的干扰和迫害，什叶派清真寺等宗教场所也面临随时可能被关闭的处境。针对什叶派的抗议活动，沙特王室采取了政治－宗教的双重应对策略。在政治上，沙特政府出动安全部队镇压东部什叶派聚居区的抗议活动，并将抗议活动定性为“什叶派阴谋”和“以伊朗为首的外国势力资助的起义”，同时通过逊尼派人士强调“任何抗议活动都将导致沙特的碎片化和地方

① 吴冰冰：《中东伊斯兰教派矛盾的新变化》，载《西亚非洲》2012 年第 5 期，第 43 页。
③ Ibid. , p. 18.
⑤ Toby Matthiesen, op. cit. , p. 73.

36
主义、教派主义和部落主义的回潮”。在宗教上，沙特王室通过官方宗教机构动员宗教人士支持当局。首先，沙特王室通过沙特官方最高宗教机构宗教学者委员会（Council of Senior Scholars）颁布的法特瓦（宗教教令），反对示威抗议活动。沙特媒体和安全机构控制的网站均对法特瓦进行了广泛报道和宣传，政府还印制了1.5万份法特瓦传单，并在清真寺和社区派发，利用宗教声明广泛论证和宣传抗议活动的非法性。其次，沙特官方借助知名宗教学者引导国内舆论，通过清真寺、宗教讲座、研讨会和网络视频声讨什叶派，将抗议运动描绘成得到伊朗支持、由国内外什叶派势力共同组织发起的“什叶派阴谋”，倘若任其发展，将会导致国家陷入“碎片化、部落战争、内战和血洗”。

值得注意的是，沙特王室在构建反对“什叶派异端”的宗教话语体系外，还构建了一套所谓的自由派政治话语。它主要表现为沙特王室允许逊尼派所谓的自由主义精英分子利用媒体对教派主义进行谴责，这并不意味着沙特王室支持自由派的主张，其实质是沙特王室通过刻意制造和激化逊尼派和什叶派、自由派知识分子与宗教人士之间的分歧，防止在全国范围内形成跨教派的政治反对派，并使沙特政府在自由派与伊斯兰势力、逊尼派和什叶派之间扮演调停者角色，以服务于王室政权的利益。由于沙特国内不存在工会、专业团体和政党等有组织的公民社团，反对派在组织抗议运动时难以进行真正有效的跨教派动员，这为沙特王室利用教派主义分化抗议群体提供了条件。

① Madawi al-Raheed, op. cit., p. 520.
⑤ Ibid., pp. 521 – 523.
教派主义与中东地区主导权的争夺

在地区层面，教派主义构成了沙特、伊朗和土耳其等地区大国攻击政治对手、实现政治利益、争夺地区领导权的有效途径，导致教派矛盾成为地区大国争夺地区主导权的重要载体，这不仅表现在逊尼派和什叶派阵营之间的跨国竞争，还体现在逊尼派内部的阵营分化和微妙竞争。

1. 教派主义与沙特、伊朗的地区主导权之争

伴随教派因素在中东变局中作用的上升，逊尼派和什叶派都开始从教派利益的角度观察中东变局对于自身的影响。“在许多逊尼派看来，阿拉伯起义为削弱伊朗 — 真主党 — 叙利亚的什叶派轴心提供了机会。因为对于逊尼派阿拉伯国家尤其是海湾阿拉伯国家来说，所有的什叶派都是忠诚于伊朗的铁杆分子（iron-clad Iranian loyalists），而伊朗则是叙利亚阿萨德政权的坚定支持者，并坚信伊朗对叙利亚事务进行了深度干预。”① 其结果是，“过去在伊斯兰世界处于弱势和边缘地位的什叶派，目前正在沙特阿拉伯、巴林、科威特等国家积极地争取其权力，政治影响力不断增强。”② 而什叶派则认为，逊尼派伊斯兰主义力量在阿拉伯转型国家取得执政地位，逊尼派反对派对叙利亚阿萨德政权的严峻挑战、巴林逊尼派政府对什叶派抗议的镇压、伊拉克逊尼派反对派挑战什叶派主导的政府、沙特等国家大力支持巴林逊尼派政府和叙利亚逊尼派反对派，“都促使什叶派认为逊尼派的威胁在不断扩大”。③

当前，在中东地区，“主要教派冲突已演变为地区权力斗争，这反过来又逐步转变大国竞争”。④ 地区国家利用热点问题构建教派主义话语，在他国扶植和动员支持力量，建立具有跨国认同的意识形态体系，其实质是利用教派资源争夺势力范围和地区主导权的斗争，这在沙特与伊朗的对抗中体现得最为突出。在国际层面，沙特对中东变局的反应主要出于对逊尼派和什叶派反对派可能会出现联合的担忧。⑤ 为阻止国内出现类似巴林示威抗议运动，通过催生

① Geneive Abdo, op. cit., p. 4.
② Ibid., p. 6.
③ Ibid., p. 4.
⑤ Toby Matthiesen, op. cit., p. 19.
“教派恐慌”情绪，将国内政治矛盾转嫁至地区层面反对伊朗和叙利亚巴沙尔·
什叶派政权的教派矛盾，便成为沙特的战略选择。因此，沙特王室和国内政
治精英积极利用宗教操控政治，在国内和地区层面构建起一套“教派语...
其盟友的一种软实力工具。① 伊朗介入巴林危机、叙利亚危机和也门危机等地区热点问题，其教派动员虽然有实有虚，但“以教派为基础的联盟是伊朗确保其影响力为数不多的手段之一”②。

在巴林问题上，伊朗认为 2011 年的民众抗议运动具有非教派和民粹主义的特征，③ 而不是教派冲突。在政策取向上，伊朗主要在道义和外交层面对巴林反对派予以舆论支持，并不强调教派问题。一些学者评价指出：“伊朗在巴林（问题上）无论如何都是赢家，如果王室以武力镇压什叶派，德黑兰可以振振有词地声称镇压得到了美国授意；如果反对派推翻政权，伊朗可以借机努力建立新的地区秩序。”④ 但是，随着沙特的军事介入和煽动教派主义，伊朗不可避免地被塑造成巴林什叶派的支持者。

在叙利亚危机中，叙利亚反对派的示威抗议活动最初主要是以政权腐败、社会不公、治理不善为由要求巴沙尔政权下台，反对派曾打出“无论如何是我们逊尼派还是阿拉维派，无论我们是库尔德人还是阿拉伯人，我们都要自由”的标语，⑤ 表明它并非教派性质的抗议活动。但是，伴随海湾逊尼派国家、土耳其等国家对逊尼派反对派组织的资助，叙利亚国内冲突开始呈现教派化趋势，教派暴力频发和宗教极端势力崛起导致叙利亚内战的教派色彩不断加深。⑥ 伊朗对叙利亚巴沙尔政权的支持并非单纯出于教派利益和意识形态的考量，而是出于维护双方同盟关系和共同安全利益的战略需求，同时也为了巩固叙利亚在“什叶派新月地带”中的战略枢纽地位，反对沙特、土耳其和西方通过颠覆巴沙尔政权削弱伊朗的图谋。

在也门危机上，沙特动用大量军事力量和政治资源，集结十国联军对也
对中东变局以来中东教派主义的多维透视

门萨塞武装发动空袭，其重要现实考虑之一在于担心什叶派在也门掌权将进一步扩大伊朗的地区影响。针对也门危机，伊朗的态度十分谨慎。伊朗在主观上不愿在伊核谈判的关键节点卷入也门冲突，更不愿掉入沙特设置的教派冲突陷阱。此外，胡塞武装对于伊朗的重要性也远不及巴沙尔政权和真主党两个战略盟友。

沙特和伊朗还在舆论层面展开话语权的争夺，但沙特显然处于攻势地位。近年来，沙特政府和社会不断宣传和渲染什叶派的威胁。例如，沙特王室通过“萨哈（al－Saha）”和沙特自由网（Saudi Liberal Network）等论坛网站，发布各类诋毁什叶派的信息，极端萨拉菲派更是把什叶派和犹太人视为“伊斯兰教的敌人”。一些萨拉菲派神职人员甚至对以色列空袭叙利亚戈兰高地炸死黎巴嫩什叶派真主党领导人持肯定态度。例如，萨拉菲派神职人员默罕默德·巴拉克（Mohammed al－Barrak）于 2015 年 1 月 18 日在“推特”（Twitter）网站上写道：“什叶派死在犹太人手里，感谢真主回应了我们的祈祷”。“什叶派对穆斯林的威胁比犹太人对穆斯林的威胁更大，因为过去 4 年中什叶派犯下的罪状已经超过了犹太人过去 60 年犯下的罪状。……什叶派是穆斯林最坏的敌人，因为他们的宗教是犹太人创造的，这令什叶派变成了比西方异教徒或忠于以色列国的犹太人更加糟糕的敌人。”

沙特阿拉伯电视台（al－Arabiya）和卡塔尔半岛电视台（Al－Jazeera）与伊朗阿拉伯语电视台世界新闻频道（al－Alam）围绕教派问题展开了激烈竞争。阿拉伯电视台和半岛电视台在新闻报道中煽动教派偏见，通过强调逊尼派和什叶派之间的对立贬损伊朗、伊拉克和叙利亚什叶派政权合法性，沙特媒体甚至还使用有什叶派背景的主持人进行反对什叶派的宣传。伊朗主导的什叶派也不甘示弱，伊朗媒体和黎巴嫩真主党下属的“路标”电视台（al－Manar）也常常从什叶派与逊尼派冲突的角度，放大巴林、叙利亚和也门国内政治社会冲突中的教派色彩。伊朗历史剧《穆赫塔尔》（Mokhtar Nameh）与沙特和卡塔尔联合摄制的历史剧《欧麦尔》（Omar）就是典型代表之一，双方都通过历史剧刻意渲染什叶派和逊尼派之间的教派矛盾。

2. 逊尼派国家间矛盾和地区主导权竞争

中东变局以来，教派主义的政治动员模式不仅表现为逊尼派与什叶派的

---

紧张关系，也表现为逊尼派国家之间的内部矛盾。以沙特和哈比、萨拉菲派为代表的保守伊斯兰力量，同以土耳其正义与发展党、埃及穆兄会为代表的现代伊斯兰力量之间围绕伊斯兰政治模式的分歧不断加深，导致逊尼派国家之间的矛盾日渐凸显。

在中东变局中，土耳其与沙特围绕埃及政治转型的争夺体现了逊尼派内部现代伊斯兰势力与传统保守伊斯兰势力的潜在竞争。在埃及政治转型过程中，土耳其大力支持穆兄会，其重要原因在于埃及穆兄会下属的自由与正义党与土耳其正义与发展党同属现代伊斯兰势力的代表，土耳其力图通过支持穆兄会对外输出现代伊斯兰主义，并与沙特的伊斯兰保守势力进行意识形态争夺，这是土耳其与沙特关系趋于紧张的重要原因之一。

多年来，尤其是中东变局以来，沙特一直不遗余力地打压穆兄会，试图遏制穆兄会不断壮大。在埃及的政治转型中，在土耳其、卡塔尔等国家的资助下，穆尔西领导的穆兄会下属自由与正义党赢得大选并上台执政。在穆尔西执政时期，埃及不仅允许卡塔尔半岛电视台在首都开罗扩大业务，还同伊朗迅速改善关系，实现两国元首互访，这都令沙特极为不满。2013年7月，在埃及政局动荡穆尔西政权后，沙特阿拉伯国王阿卜杜拉致信埃及军方，称赞埃及军方在关键时刻拯救了国家。沙特阿拉伯和阿联酋很快表示将分别向埃及提供50亿美元和30亿美元的经济援助。此后，沙特国王阿卜杜拉对埃及军方的清场行动也表示支持。在沙特的带动下，阿联酋、科威特、巴林、阿曼都表示支持埃及临时政府。① 2014年3月，沙特内政部正式把穆兄会定性为恐怖组织。

为抑制穆兄会的发展，沙特、阿联酋和科威特投入巨资支持组建埃及光明党等萨拉菲派政治力量，其政治考虑主要有三：第一，支持埃及萨拉菲派与穆兄会进行伊斯兰政治模式的抗争；第二，同支持穆兄会的卡塔尔、土耳其进行地区主导权的博弈；第三，利用萨拉菲派推广反伊朗、反什叶派的教派主义话语，构建更加广泛的反伊朗、反什叶派联盟。2013年4月，50多名伊朗游客赴埃及旅游时，曾遭到萨拉菲派团体的反对。② 这显然与沙特等海湾国家对萨拉菲派的影响有关。沙特等海湾国家反对穆兄会既有意识形态的原

① 陈天社：《埃及的政治与社会转型》，载刘中民、朱威烈：《中东地区发展报告》（2013年卷），时事出版社，2014年版，第119~138页。
因，也有现实的政治考虑。从意识形态和国家发展模式的角度看，沙特力图避免现代伊斯兰力量成为中东地区的主导力量，并在意识形态和发展模式方
面对海湾君主制国家构成挑战。

在埃及转型过程中，土耳其一直是穆兄会的坚定支持者，对埃及军方镇
压穆兄会表示强烈反对。穆巴拉克政权垮台后，土耳其对穆兄会予以大力支持，
并在穆尔西当选总统后向埃及提供了约 20 亿美元的经济支持。① 2012
年 9 月 30 日，穆尔西还受邀出席了土耳其正义与发展党的代表大会。2013 年
7 月，穆尔西政权被埃及军方推翻后，时任土耳其总理埃尔多安称军事政变是
民主的敌人，是“不可被接受的政变”。2013 年 8 月，埃及军方强力驱散支
持穆尔西的抗议营地之后，土埃关系严重恶化，双方互相召回大使，导致双
边外交关系被降至临时代办级别。②

在穆兄会沉浮的过程中，不仅埃及国内的宗教和世俗两大力量展开激烈
对抗，地区力量也基于对伊斯兰主义的不同立场展开了复杂的博弈。在此过
程中，沙特领导的海湾君主制国家构成了中东地区内反对穆兄会主要的力量，
而土耳其正义与发展党成为穆兄会最坚定的支持者，而背后则是逊尼派内部
传统与现代伊斯兰力量围绕意识形态、发展模式与地区主导权的争夺。

宗教极端主义对教派主义的利用

利用教派主义构建宗教极端主义的意识形态，是中东伊斯兰极端组织惯
用的手段，“基地”组织和“圣战萨拉菲”组织都曾将什叶派描绘成“异教
徒”或“叛教者”，并作为暴力活动的主要社会动员模式。随着“伊斯兰国”
组织的崛起，教派主义已成为宗教极端主义势力进行社会动员、强化极端暴
力行径宗教合法性的主要手段。宗教极端主义的偏执和仇恨心理，已成为加
剧地区动荡与政治冲突的重要因素，“导致地区安全问题趋于复杂化。”③ 在
当前中东伊斯兰极端主义的话语体系中，教派主义扮演着重要角色，呈现出

① 曾译，《“土耳其模式”之争》，载《东方早报》2013 年 7 月 23 日。
world-middle-east-25066115，2013-11-24。
③ Sajjad Malik，“Politics of Sectarianism in the Middle East”，China.org.cn，March 12，2015，http://
www.china.org.cn/opinion/2015-03/12/content_35023992.htm，2015-03-14。
教派主义工具化、狂热化等特征。

在地区层面，由于叙利亚危机、也门乱局经常被塑造成沙特和伊朗通过代理人战争进行的教派战争，这套服务于权力争夺的教派话语体系，经过地区极端组织的改造，已经异化为引发宗教狂热、宗教仇恨和宗教暴力的极端主义话语体系。

“伊斯兰国”组织充分利用教派话语体系激化逊尼派和什叶派之间业已存在的对立，通过泛化“异教徒定判”（takfir）和“圣战”观念，调动极端分子的教派仇恨和宗教狂热，为其暴力恐怖行径提供宗教合法性，并为重建所谓的实施伊斯兰教法的“哈里发国家”提供宗教法理依据。其中，“异教徒定判”观念经过极端组织异化后，成为可以随意判定非逊尼派穆斯林、其他宗教信徒、无神论者为异教徒，并对其进行处决的观念。“异教徒定判”观念已成为“伊斯兰国”组织极端意识形态最重要的组成部分，该组织挑选所谓的教法学家，从法特瓦中寻找所谓证据来解释“异教徒定判”观念，尽管这类解释经常缺乏逻辑并自相矛盾，但却公然成为极端组织处死所谓异教徒的宗教依据。“伊斯兰国”组织利用年轻人的宗教情感，灌输并且强迫年轻人“信仰”这种被严重曲解和异化的“异教徒定判”观念并付诸实施。当前，该组织内部已出现年轻人将自己的父亲判定为“叛教者”和“异教徒”并要求将其处死的极端现象。

“异教徒定判”观念的蔓延构成了中东教派暴力加剧的重要思想根源之一。2015 年以来，逊尼派和什叶派相互袭击的事件不断上升。例如，“伊斯兰国”组织也门分支于 2015 年 3 月 20 日对萨那胡塞武装组织控制下的两座清真寺发动自杀式炸弹袭击；②胡塞武装组织也对也门当地极具影响的萨拉菲派长老和政治人物的住所发动了袭击；③又如，2015 年 5～6 月，“伊斯兰国”组织先后对沙特东部卡提夫地区和科威特首都科威特城的什叶派清真寺发起自杀式炸弹袭击。

②袭击事件发生后，“伊斯兰国”组织迅速通过推特宣称对事件负责，但“基地”组织阿拉伯半岛分支却声称其从不攻击清真寺，以此与“伊斯兰国”组织划清界限。
对中东变局以来中东教派主义的多维透视

在“伊斯兰国”组织的话语体系中，受到严重异化和泛化的“异教徒判定”观念是其极端意识形态的主要思想来源，这种排斥异质宗教信仰的极端观念，往往成为评判该组织成员忠诚度的重要标准。逊尼派圣战分子对什叶派和其他宗教信徒的狭隘偏见与仇恨，既是“伊斯兰国”组织实现教派主义叙事狂热化的重要工具，同时也是该组织动员极端分子发动“异教徒判定圣战”（takfiri jihad）的主要动机。

在意识形态的宣传上，“伊斯兰国”组织教派主义的叙事手法催生出了一批狂热且非理性的极端分子，这些人不仅将世俗政权、基督徒、西方人、什叶派作为袭击对象，也将逊尼派作为袭击对象。该组织成员破坏逊尼派历史学家、萨拉丁军队的书记官伊本·艾西尔的陵墓，到处滥杀其他逊尼派成员，这表明逊尼派的身份认同并非“伊斯兰国”组织的真正基础，只是该组织对自身意识形态进行政治加工时使用的叙事工具。

此外，极端组织还利用社交媒体煽动教派仇恨和宗教狂热，进而实现极端主义意识形态的传播和渗透。据一项统计报告，推特上公开支持“伊斯兰国”组织的账号保守估计约有 4.6 万个，最多可能有 9 万个。① “伊斯兰国”等极端组织通过电子期刊、社交网站、视频音频、宣传手册等媒介，蓄意煽动教派仇恨，动员逊尼派极端分子针对什叶派穆斯林实施报复性攻击，激化了中东国家逊尼派和什叶派之间的矛盾。

余 论

中东变局以来教派矛盾的发展突出体现在中东国家国内政治、中东地区格局两个主要层面，而“伊斯兰国”等宗教极端组织对教派矛盾的利用，则成为教派矛盾影响中东政治的特殊表现形式。这些表现背后的根源则在于教派主义对教派矛盾的意识形态和工具化，即中东国家内部利用教派矛盾的政治权力斗争、地区大国利用教派矛盾构建政治联盟，争夺地区主导权，极端组织利用教派矛盾构建宗教极端主义意识形态。因此，认识中东的教派矛盾，需要我们透过现象看本质，同时更要重视挖掘教派矛盾的历史与

现实根源。受篇幅所限，这里只就中东教派矛盾的根源及其实质提出以下两点认识：

首先，中东各国的教派矛盾并非是一种先天存在的必然，当前中东地区教派矛盾的加剧是长期以来各种矛盾累积的产物。就近代以来的情况而言，从外部因素来看，教派矛盾多与西方殖民主义“分而治之”政策的历史遗产有关。1916 年，英、法签订《赛克斯－皮科协定》，无视中东的民族与宗教等人文地理，把阿拉伯人、库尔德人和土耳其人划分为不同国家，导致伊拉克、叙利亚、黎巴嫩等国家的族群和教派结构异常复杂。而英、法在委任统治时期“分而治之”政策的推行进一步固化了教派权力格局。例如，在叙利亚，法国委任统治当局为对抗逊尼派民族主义力量，不仅扶植阿拉维派建立自治共和国，而且大量吸收阿拉维派进入逊尼派不愿参加的军队，这是阿拉维派后来掌握军队主导权并能够长期把持叙利亚政权的重要因素。

从内部因素看，教派矛盾的累积与中东国家独立后的民族国家建构、政治权力和经济资源分配、社会文化政策等领域存在的问题密切相关。即便如此，在二战后相当长的历史时期内，不同教派大多能和平共处，倡导教派和谐的人士在两大教派中均大有人在。因此，教派矛盾只是政治、经济与社会矛盾的表象，而不是本质，不可本末倒置。有评论言：“伊朗革命、伊拉克内战、黎巴嫩的真主党—以色列战争以及近期的叙利亚内战，都在海湾地区引起反应，激发出教派情绪，煽动着派系斗争的表达。然而，逊尼派—什叶派紧张关系最终的根源在于国内层面，而非地区性事件。”

其次，教派矛盾是美国等西方国家和部分中东国家极力建构的政治话语体系，是服务于其政策需要的意识形态形态。1979 年伊朗伊斯兰革命后，伊朗推行“输出革命”的战略，促使沙特等海湾逊尼派国家开始注重从教派关系的角度对地区格局进行塑造，以服务于抗衡伊朗的战略需要。2003 年伊拉克战争后，沙特、约旦等国家基于对什叶派影响扩大的担心，提出了“什叶派新月地带”的概念。而美国也不断把亲美阵营和反美阵营的矛盾归结为教派矛盾，以此来塑造地区格局。在沙特的官方政治话语中，什叶派经常被置于“异端”地位，宗教学者经常将什叶派描绘成“危险的骗子”和“伊斯兰

---

① 以下观点详见刘中民：《勿用教派冲突简单概括中东问题》，载《环球时报》2015 年 4 月 21 日。
② Frederic M. Wehrey，op. cit.，p. 207.
教的敌人”。①美国、以色列等国家也纷纷使用“逊尼派 – 什叶派分歧”、“什叶派崛起”等教派话语概念构建反伊朗、反什叶派阵营。对此，一些清醒的美国学者曾指出：“近来整个伊斯兰世界教派矛盾被强化，这反映出西方利用教派分歧来组建反伊朗的地区联盟这一战略。”②

中东变局发生几年来，沙特等地区国家更是极力构建教派冲突的话语体系，不断放大了伊朗什叶派的地区影响。例如，沙特不断强调伊朗支持巴林、叙利亚和也门的什叶派，但迄今为止并没有证据表明伊朗介入了巴林和也门问题。这在很大程度上有一定的“阴谋论”色彩，其重要意图是以抵制伊朗什叶派扩张为由防范国内什叶派骚乱，同时为介入巴林和也门事务提供合法性。而伊朗和叙利亚结盟的根本因素也并非宗教和教派因素，因为二者的政治制度和意识形态存在极大差异，伊朗为坚持伊斯兰主义的什叶派神权，而叙利亚政权尽管为什叶派分支阿拉维执政，但其意识形态是复兴党的世俗民族主义，可见二者结盟的根本基础是利益需要，而非教派因素。因此，从本质上看，无论是叙利亚危机、也门危机还是伊拉克乱局中的教派冲突，其地缘政治特征都远远超过宗教特征。

当前，中国学界和媒体在一定程度上存在夸大教派矛盾的倾向，这不利于中东问题本质的认识。更为重要的是，过分强调教派矛盾和冲突不利于中国中东政策的宣示和宣传。在叙利亚问题上，中国曾 3 次行使否决权，当时被部分阿拉伯舆论解读为中国支持什叶派，但在内甚至也有舆论将中国、俄罗斯划入支持什叶派的阵营，这在很大程度上是对中国外交政策的误解。因为中国的政策并未从教派出发，而是以反对武力干涉、主张政治解决作为政策立足点。但是，如果中国舆论过分强调教派矛盾，无疑会让外界对中国中东研究和中东政策产生误解。因此，围绕中东的教派问题，无论是中国学界还是舆论界，都要在研究层面做到历史、客观，在舆论宣传层面做到保持清醒，避免人云亦云。


Sectarianism in the Middle East Upheavals: A Multi-dimensional Perspective

Bao Chengzhang & Liu Zhongmin

Abstract: The sectarian tensions between Sunnis and Shias not only affect power struggles inside Islamic countries in the Middle East, but affect international relations as well as the regional structure through transnational sectarian penetration. The new developments of sectarian tensions in the Middle East upheavals are typically characterized by high politicization of sectarian tensions, namely an intensification of sectarianism, which manifests itself as a tendency for many of the regional countries to make a sectarian assessment of politics, and shape their internal policy and foreign policy on the basis of sectarian relations. The rise of sectarianism in the Middle East upheavals has led to highlighted sectarian tensions at two level: domestic politics and regional politics of the Middle East countries, while the utilization of sectarian tensions by extremist groups like the “Islamic State” has become a special manifestation of impacts of sectarian tensions on the Middle East politics. The roots of these phenomena lie in politicization and instrumentalization of sectarian tensions under the influence of sectarianism, this process has three manifestations of the utilization of sectarian tensions; Middle Eastern countries use them in their political power struggles from the inside; regional powers use them in their formation of political alliances and competition for regional hegemony; extremist groups use them to form their religious extremist ideologies. Look beyond the surface is required to understand sectarian tensions in the Middle East, more attention should be paid to the exploration of historical and realistic roots of sectarian tensions. The intensification of current sectarian tensions in the current Middle East is an outcome of long-term accumulation of various contradictions, and also an all-out set-up political discourse of some of the Middle Eastern and Western countries.

Key Words: Sectarianism; Sectarian Tensions; Middle East Upheavals; Middle East Politics; Religious Extremism

(责任编辑：樊小红 责任校对：詹世明)