# التشكيل والدلالة في شعر أمينة العدوان 

# The Formation and Indication in Amina Al-Adwan's Poetry 



> إثــر افـ الأستاذ الاكتــور شكري عزيز الماضي
(الفصل الار باسي الثاني

## التشثكيل والدلالة في شعر أمينة العدوان

## The Formation and Indication in Amina AlAdwan's Poetry

$$
\begin{aligned}
& \text { إعــــــداد الطالب } \\
& \text { سـاكب قالط بديوي أبو دلو } \\
& \text { الرقم الجامعي } \\
& (\cdot \varepsilon F \cdot r \cdot 1 \cdot(9) \\
& \text { إشثـــر افـ الأستاذ (لأـتـــــور } \\
& \text { شكري عزيز المـاضي }
\end{aligned}
$$

الأستناذ (الدكتور شكري المـاضي مشرفاً ورئيساً الأستاذ الاكتور جهاد المجالي عضواً
الاكتور نايف العجلوني

الالكتور عبدالباسط مر اثدة عضواً

قدمت هذه الرسالةة استكمـالاً لمتطبات الحصول على درجة المـاجستير في اللغة العربية في كلية الآداب في جامعة آل البيت.

نوقشت وأوصي بإجازنتها بتاريخ:


إلىمن كانا السببينوجودي
إلىمن علتالبسمة شفتيهما وارتسمالبشر على محياهما عندما قرأتأول
كلم، إلى والديّأطال الهُبقاءمها
إلىمن صبروا وتحملوا طول انشغاليوغيابي عنهممدةالدراسة
إلىزوجتي
وأبنائي، هدى، معّز، هديل، حمد شموعدربي الطويل وزهور حياني
ومستّبلي . .

أهديهذا الجهد

الباحث

شكر وتقدير

الحمدالله رب العالمين، والصالاة على إمام المرسلين حمدد بن عبدالله الأمين.
الشكر لصاحب المنّة والفضل على ما وهبنا من نعم لا تعد ولا تحـــىى، وعلـــى رأسها نعمة العقل والمداية والرشاد، شكراً لا يكافئ نعمه الظاهرة والباطنة، شكر العابد المعترف بفضله تعالى، والموقن بعفوه وغفرانه، والمقرّ بضعفه وزللّهِ ونقصانه، فما تقـــصير العبد إلاّ دليل على كمال الخالق سبحانه وتعالى، فبالشكر تدوم النعم. وبعد أن وصل البحث إلى هذا الحد لا يسعني إلاّ أن أتقـــدم بجزيــل الــشكر والعرفان لأستاذي الفاضل الدكتور شكري الماضي الذي لم يأل جهداً إلاّ قدمه لي أثنـــاء كتابة هذه الرسالة. و كان لتشجيعه وسعة صدره الذي عوّدنا عليه خير معـــين لي علــى
تخطي ما صادفت من العقبات، فله مني كل التقدير .

كما أتقدم بالشكر والامتنان لأعضاء هيئة اللجنة الأفاضل على تفضلهم بقبــول مناقشة هذه الرسالة المتواضعة الأستاذ الدكتور جهاد الجالي، والدكتور نايف العجلوين، والدكتور عبدالباسط مراشدة، فلهم مني أسمى درجات التقدير والاحترام.


1．r
11.

ب．بناء الصورة الكلية من خلال اللمقاطع
ج．بناء الصورة الكلية بالتناظر والنو الناءي：
11ヶ
119
د．البناء النوقيعي（التوقيعات）：
ثالثاً：الصورة المكررة／البناء المتكري

Ir
تمهيا
1ヶ乏
أولا：المعجم الشعري

lro
r．r．استخدام لغة الحياة اليومية．
1rq
r．الحقول الدالالية
أ．حقل الظلم والموت والقهر و الامار ：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
lrk
ب．حقل الحزن والكآبة والعذاب والألم：
1ro
ج．التحدي و المقاومة و الرفض
irv
د．الانتماء وحب الوطن：
هـ
1！
و ．حقل الألو ان
$1 \leqslant V$
ثاتياً：ظواهر أسلوبية
1！v．
1－التققيم و التأخير ：
101．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
lor．
أ．الحذف التنركيبي والدلالي
lov
ب．الفر اغات／الصمت المنقوط：－
17.
r

1ヶケ．
ب．تنكرار الكلمة
リブ
ج．تكرار الجملة أو العبارة：．．
iv1
६－التضاد
ivo．
0－اختزال اللغة في القصيدة القصبرذ
va
7－النتككيل الإيقاعي
1＾1
الخاتمة：
19.

المصادر والمراجع：
r．r
r．s
الملخص باللغة الإجليزية：．

الملخص باللغة العربية

التثكيل والدلالة في شعر أمينة العدوان
إعداد الطالب: ساكب قالط بديوي أبو دلو
إشر اف الأستاذ الاكتور : شكري الماضي
نتتاول هذه الرسالة ظاهرة التشكيل الفني ودلالته في قصـائد الثاعرة "أمينـــة العــدوان"
وتطمح إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ما طبيعة النتككيل الذي تقدمه الشاعرة؟ وما خصـائصه؟ وما مــدى اســتجابتهـه لرؤيتهــا

الشعرية.

- ما العناصر والأدو ات الفنية التي أسهمت في بناء القصيدة لديها.
- ما طبيعة الرموز في شعر ها؟ وما أنو اعها؟ وما هي مصادر ها الخاصة و العامة؟ وكيف

وظفت تلك الرموز؟

- ما طبيعة الصورة الشعرية؟ وما أنماطها ومصـادر ها؟ وما هي وسائلها الفنية في بنائها؟ - مـ أبرز السمات الفنية للغتها الشعرية؟ وما هي أهــم الظـــواهر اللغويـــة والأســلوبية و الإيقاعية التي ميزت معجمها الشعري؟

وقد تضدنت الدر اسة مقدمة وثلاثة فصول وخانمة:
عالج الأول التشكيل والرمز و المفارقة فاشتمل على در اسة عدة موضو عات هي: أنو اع الرموز المختلفة كالرمز الجزئي، والرمز الكلي، والرمز التراثي والأسطوري، ثم تتبع مصـادر هذه الرموز الخاصة التي جاءت من وحي تجربة الثاعرة الذاتيـــة و العامــــة بـــــا تشتنل عليه من تر اث أدبي وتاريخي وديني وفولكلوري وأسطوري. ثم حاولت نوضيح وبيــان دور المفارقة و الرموز في بناء القصيدة للإيحاء برؤيتها الثعرية.

ووقف الفصل الثاني عند تشكيل الصورة، حيث عرض لأهم الموضــو عات المتـصلة
بتشكيل الصورة لدى الشاعرة.

فأبديت اهتمامي ببيان العلاقة بين الصورة والرمز، وأهميتها ووظيفتها الفنية. ثم انتقلت للحديث عن أنماط الصورة المختلفة كالصور الجزئية وأساليب بنائهــا المختلفـــة مــن تــــسيد وتشخيص ونتبيه وحاولت توضيح دور ها في بناء القصيدة.

هذا إلى جانب الاهتمام بالصور ذات الطابع اللفــسي كالــصور البــصرية والحركيــة و السمعية... الخ، وبعد ذللك عالجت الصورة الكلية، وبيان أهم الأساليب التي اعتمــدت عليهـــ الشاعرة في بناء القصيدة كالأسلوب الار امي و السرد والحوار و البنـــاء المقطعـي و التــو ازي، والتوقيعات.

و اختص الفصل الثالث بالتشكيل اللغوي والإيقاعي، حيث ناقشت فيه موضو عات لغويـــة أسلوبية، كالمعجم الشعري وسمات لغتها الشعرية، وأبرز الحقول الدلالية التــي تـــوافر عليهــا شعر ها، ثم انتقلت إلى در اسة ظواهر أسلوبية متعددة كالنقـــيم و التـــأخير و الحــذف و التكـــرار و التضـاد ولغة القصبدة القصيرة وطبيعة الإيقاع، وحاولت بيان دور هذه الظـــو اهر فـــي بنـــاء القصيدة ومساهنتها في تجسيد رؤية الثاعرة.

وقد توصلت الدر اسة إلى عدد من النتائج المهمة التي ميزت تجربة الشاعرة من أهمها: - أن رؤية الشاعرة فرضت اعتمادها على الرمز الشفاف والجزئــي دون إغــر اق فــي الغموض و التفاصيل.

- اتخذت من الصور الفنية وسيلة للتعبير عن رؤيتها حيث وظفت أنماطأ بلاغية، وصور ا حسية تعتمد على الصوت و الحركة و اللون وتوظيف اللحسوسات الطبيعية.
- اعتمدت في بناء قصـائدها على تقنتيات جديــدة كالـــسرد و البنـــاء الـــــر امي و الحــو ار، والاعتماد على المفارقة لإحداث الإثارة والدهشة للإيحاء برؤيتها.

تعد الأديبة والناقدة و الثاعرة "أمينة العدو ان" من الأصوات الأدبية البارزة على الـساحة

 إنتاجها في مجال النقد، حيث أصدرت في مطلع اللبعينيات كتابين نقيين هــــا: مقــالات فـــي الرواية العربية ودراسات في الأدب الأردني المعاصر .
أمّا رحلتها مع الشعر فقد بدأت منذ إصدار باكورة أعمالها الشعرية الأولى "وطــن بــــا
 إلى ما يزيد على العشرين ديو انأ. فظهرت شاعرة ملتزمة ومتطورة على صعيد اللغة الــشعرية



متميز أ.
وقد اطلعتُ على نصوص الشاعرة ولفت انتباهي ظاهرة النتكيل الشعري حيث أثـــارت هذه الظاهرة لدي بعض الأسئلة من مثل:

- ما طبيعة التشكيل الفني وخصـائصمه في شعر أمينة العدوان؟ وهــل ثــــة علاقــة بــين التشكيل و الرؤية؟
- ما الأساليب و التقنيات التي أسهمت في بناء القصيدة لديها؟ - ما طبيعة الرموز في شعر ها؟ وما أنو اعها؟ ومتى لجأت إلى الرمز؟ وكيف وظفت هــذه الرموز لتعطي دلالات معينة؟
- ما طبيعة الصورة الشعرية؟ وما أنواعها؟ وما دور الصورة في بناء القصيدة لديها؟ وما

المعاصر ثّ؟
- ما السمات الفنية للغة الثناعرة؟ وما الظو اهر الأسلوبية البارزة فــي قــصـائدها؟ وهــل تميزت بمعجم شعري خاص له دلالات مميزة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة بحثت في عدد من الاراسات التي تتاولت شعر "أمينة العدوان" من جانب أو آخر، فلم أعثر على إجابة شافية ومتكاملة، ذلك أن معظم هذه الدراسات قد ركزت

على در اسة المضامين لا النتككيل الفني. ومنها من وقف وقفات جزئية عند قصيدة أو مجموعـــة شعرية تتاولت من خلالها الصورة أو الرمز أو الأسلوب أو الإيقاع و هذه الار اسات هي: ا. آر اء نقدية في أعمال "أمينة العدو ان"، صـادر عن دار أزمنة للنشر و الثوزيع، عمــان، عـــام
 و الباحثين، ويلاحظ أنها عرضت آر اء متتاثرة لهم جاءت تعقيباً على نشر ديــوان أو مــن خلال حوار شخصي مع الثاعرة حول تجربتها وموقعها من الحركة الأدبية عامة.「. أمينة العدو ان در اسة في أعمالها الثعرية، "محمد المشايخ" صـادر عن المؤســسة العربيــة و الدر اسات، بيروت، عام $99 V$ ، تتاول فيه جانب المضامين في شعر "أمينة العدوان" وفي
 التر اثي، والموسيقا الشعرية و الصورة الشعرية والثنائيات. فهذه الار اسة تتصل بدر اسة عدد محدد من قصائد الثاعرة من زاوية المضمون مع إثار ات بسيطة وقليلة للإطار الفني وهي بالتالي لا تشكل در اسة شاملة أو متكاملة لشعر الثاعرة.

「. أمينة العدو ان: شهادات ودر اسات، وهي ندوة تكريمية أقامتها رابطة الكتـــاب الأردنيــين،
 الكلمات و المقالات لكتاب وأدباء أكاديميين. وهي بمثابة تقدير للجهـ الإبداعي للشاعرة فــــي
 عدد من المقالات التي اعتتت بجانب دون آخر بشكل سريع موجز يلقي ضوءاً على جانـــبـ من تجربة الثـاعرة الإبداعية حيث لا يمكن أن تتبلور في عمل نقدي فنـــي شـــامل لجميـع نو احي التشكيل.

ع. اتجاهات العولمة في شعر أمينة العدوان، لثزوت هاني زو انـــه، طا، دار أزمنـــة للنـشـر
 على حياة الأمة، وفي القسم الثاني من الكتاب تحت عنوان "السمات الفنية في شــــر أمينــــة العدوان" تحدثت فيه عن بعض الجو انب الفنية من مثل: الصورة، والرمز، واللغة والإيقاع. قامت الباحثة بدر اسة مجمو عة من القصائد وتطرقت إلى جانب الرمز لكنها لم نوضح دوره في التشكيل ولم تتحدث عن مصـادره وأنو اعه وانصب اهتمامها في مجال الــصورة علـىى الصورة الجزئية دون الصورة الكلية. ومن حيث الأسلوب كان تركيزهـــا علــى التـضـاد
 الشعري للشاعرة. أي كانت تهتم بجانب وتغفل جو انب أخرى.
 ركزت فيه على الجانب المضموني الوطني والتراثي. من الواضح أن الباحثة اهتمت بيان
 بالإضافة إلى بيان الجانب التزاثي فيه. ورأت أن الثاعرة استخدمت مفردات خاصة تتاسب الحالة الشعرية حيث اعتمدت على المفردات القليلة الششحونة بدلالات خاصة تعبر عن الهم
اليومي.
 بالتزكيز على الصور الجزئية التي تجسد أفكار الثاعرة وتبين التز امها بقضايا الوطن، وقد
 بالوصف والإشارة إلى الفكرة أو المناسبة التي أوردتها الشاعرة في قصيدة أو أكثر وخاصة


 ومقاومة العرب له، فحاول الربط بين شعر الشاعرة وشعر المناسبات عندما كان يربط بين الواقعة أو المناسبة وما في القصيدة من مفردات وتر اكيب فرضتها طبيعة الأحداث اليومية.
 شعر "أمينة العدوان"، ومع ذلك فإنها أفادت البحث من الناحية اللنهجية. لذلك تطلبـــت طبيعــة


 ومدى توظيفها لهذه العناصر، وتأثير ها في الفكرة العامة لللنص، وإيضاح العلاقــة بــيـن تـــــك العناصر و إبنتاج اللالالة.

وقد فرضت طبيعة الظاهرة المدروسة والأسئلة التي ولاتها تقسيم البحث إلـى مقــــة وثلاثة فصول وخاتمة:


 العامة. وتتاولت الدر اسة دور هذه الرموز والمفارقات في بناء القصيدة.

وفي الفصل الثاني الذي جاء بعنوان (تـشـكيل الــصور الـــعرية) تناولــت الاراســة
 ووظيفتها. كما عنيت الار اسة بأنماط الصورة في شعر "أمينــة العـــوان" كالــصور الجزئـــــة وأساليب بنائها المختلفة من تجسيد ونتخيص ونتبيه وكنايه وصور ذات طابع نفسي كالــصورة
 شعر ها كأسلوب السرد والحو ار والنقطيع من خلال نصوص قصيرة مكثة على شكل ومضات، أو مشاهد، أو صور تجسد حالات ولحظات محددة بايجاز مكثف.

أما الفصل الثالث والأخير، فقد جاء بعنوان (النتككيل اللغوي والإيقاعي) وقد ناقشت فيه المعجم الشعري للشاعرة مبينأ سمات لغتها الشعرية واستخدامها للغة الحياة اليومية، كما بينــت أهم الحقول الـالالية التي عملت على إيجاد معجم خاص بها حيث وزع على حقول متعددة مثل حقل الظلم، حقل الحزن، واللققاومة، وحب الوطن، والطبيعة، والألوان. ثم انتقلت إلى أهم الظو اهر الأسلوبية واللنوية التي ساعدت على تنوع الصور لايها و اثـــتـلت

على إيقاعات جديدة كالتقنيم والتأخير والحذف والتكرار و التضاد والإيجاز والإيقاع الداظلي. أما المنهج الذي سارت عليه الدر اسة فتمتل في الخطوات الآتية:

- قراءة النتاج الشعري للشاعرة.
- محاولة استخلاص الرؤية الفنية، وتتبع التطور الفني من خلال المجموعات الــشعرية، حسب تسلسلها الزمني وذلك حرصأ مني على إبر از أههية المر احل الثاريخيـــة لتـطــور النو احي الفنية والجمالية.
- رصد الرموز التتوعة، وبيان طبيعتها ومصادر ها وتوضيح دورها في القصيدة.
- رصد الصور الجزئية والكلية واستجلاء علاقاتها وأنو اعها.
- بيان التثككلات اللنوية والظو اهر الأسلوبية في شعر الثاعرة.
- تحليل الظو اهر السابقة وتفسير ها وتعليلها.
- وهكذا فان المنهج قام بالارجة الأولى على دراسة شعر الشاعرة؛ و هذا يعني أن القضايا التي تناولها البحث جاءت مستتدة إلى النصوص مباشرة، ومستـدندة من القر اءة المتأنيــة لها. وقد اقتضت طبيعة الار اسة الإفادة من معطيات اللنهج الجمالي.

وبعد فإنَ الباب ما يز ال مفتوحا للباحثين لاستقصاء جو انب أخرى من تجربــة "أمينــة العدوان" الإبداعية، فهناك جو انب تستحق الدر اسة المنهجية، لم تدرس بعد دراسة علمية، ومــن ذلك جهـها النققي وكتاباتها النثرية الأخرى.

الفصل الاول
التثشكيل الرمزي والمفارقات

## الفصل الأول

## التثكيل الرمزي والمفارقات



قبل البدء بتحديد مجالات الرمز التي تعاملت معها الثاعرة من الضروري الثوقف قليلا عند مفهوم الرمز، و أهميته الخاصة في بنية القصبدة المعاصرة؛ إذ يعد نوظيف الرمــز ملمحـــا بارز أ في نتاج حركة الشعر المعاصر لما له من قوة إيحائبة إثرائبة تـــدعم مكونـــات العمليــة الشعرية بوجه عام.
فالرمز لغة "كل مـا أشرت إليه عما يبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين"(')، أمّـــا اصطلاحأ: "فهو علامة تحيل على موضو ع وتسجله طبقاً لقانون ما، والرمز "وســيط تجريـــــي
 الميسرة للإنسان في التعبير عن واقع انفعالي شديد التُقفيد"(؟).
وقد صورت الثاعرة في هذه المجمو عات معاناة الإنسان العربي عمومأ وهــو يــرزح تحت تيار ات وضغوطات كبيرة تجسدت في احتلال أجزاء من الوطن العربي، وما أعقب ذلـــك
 باتجاهات العولمة المختلفة. وقد خصت معاناة الثعب الفلسطيني بنصيب و افــر مــن أعمالهـــا الثعرية التي تميزت بالإيجاز و الثكثيف ومو اكبة الحدث الأهم وهو انتفاضة الثعب الفلــسطيني، فعبرت من خلالها عن رفضها لكل محاو لات القهر و الظلم وطمس الثخصبة الوطنية. وبناء على ذللك نستطيع القول إنها تميزت بنز عتها الوطنية و القومية إذ جاءت قــصـائدها صورة صـادقة عن هموم الو اقع العربي، الأمر الذي رشح لأن يكون الرمز وسيلة للتعبير عــن
 الثخصية و التر اثثة، فكان أن لجأت إلى الرمز أداة ووسيلة للتعبير عن الو اقع المعيش. أمّا عن بداية نوظيفها للرمز و الدافع لذلك، فيرجح أن سبب ذللك هــو طبيعــــة التجربــــة الثعورية التي مرت بها الثثاعرة، والتي باتت أكثر تـعقيدأ وتكثيفأ مما جعل من الرمــز وســيلة حاضرة في شعر ها لنقل رؤاها من الداخل إلى الخارج عنــــما تعجــز عنــــه اللغــــة العاديــة، فاستطاعت من خلال بو ابة الرمز الولوج إلى منطقة عميقة من نفسها ترند إلى إحساسها بعدـــق الحياة ذاتها، وأنها ترى ما لا ير اه الآخرون، ولا تستطيع تجسيده وإظهاره إلا عبر الرمز الــــي

$$
\begin{align*}
& \text { ابن منظور : لسان العرب، دار صادر، بيروت، (د.ت) مادة (رمز). } \tag{1}
\end{align*}
$$

يمكنها من الاتصـال مع المثلقي من خلال لغة خاصة بها تعمل على صياغة علاقات لغوية جديدة هي الإيحاء بالصور و المعاني بشكل شفاف يسير متدرجأ مع المتلقي حتى يصل إلى حالة نوحي بامتلاك المعنى الذي كان عصيأ على الفهم.

ولعل الغاية التي من أجلها استخدمت الثاعرة الرمز وسيلة للإيحاء والتعبير هي الإيحاء بدكنونات نفسها، و التفاعل مع ما حولها. فالرمز و إن كان يبدأ من الو اقع لكنه لا يرسمه بل يرده إلى ذات الثاعرة، فتتهار معالم المادة الحسيّة وعلاقاتها الطبيعية لتقوم على أنقاضـــهـا علاقـــات الرؤية جديدة مشروطة بالرؤية الذاتية للشاعرة("). أي أنها تحاول تجاوز هذا الو اقع إلــى حالـــة أكثر صفاءً و إيحاءً بالو اقع النفسي المجرد ليعبر عن حالة النفس وانفعالاتها التي لا تهدأ. فالرمز في الثعر محاولة لتفسير التسلسلات المنطقية للاشعور بوصفه حالة من التناعي
 نستكشف فيها فوق ما أر اد صاحبها"(Y).
"وقد يبني الثاعر قصيدته على رمز واحد كلي يستقطب كل الأبعاد النفسية في رؤيتــه الشعرية... وأحيانأ يكون الرمز جزئيأ يوحي ببعد واحد من أبعاد الرؤية الشعورية المتعــددة...
وقد يكون الرمز الجزئي عنصر آ من عناصر بناء كلي عام"(؟).

و الثاعرة أمينة العدوان تستعين في ســياقها الــشعري بتوظيـف النــصوص الدينيــة
 حية ليس من جانب تعدد الدلالة فحسبٌ، وإنّما أسهتت أيضاً بفاعلية النشكيل الشعري. فتردد في

 الرموز التر اثية برزت بشكل واضح في أعمالها المتقدمة في حين قلت في أعمالهـــا المتــأخرة تاركة المجال لرموز الثاعرة الشخصية.

فمن هنا كان للرمز في شعر أمينة أهمية خاصـة، فقد أكثرت من استخدامها لـــه عنــــما وظفت رموز ها خدمة لقضاياها الوطنية و القومية للإيحاء بتجربتها الو اقعية، فتجسد الوطن مــن خلال كثير من رموزها، حتى إننا نحس ونحن نقر أ شعر ها بالتداخل بين هذه الرموز .

ونظر أ لهذه الأهمية يرى (شيلر) (Sheller) "أن كل ما في الثشعر لــيس ســوى رمــز
 إلى رحاب الوجود الباقي"(1).

ويدكن الوقوف عند الرمز الجزئي والرمز الكلي والرمز التراثي لنتبين مدى البُعد الذاتي والمقارة الإبداعية الذي أضافته الشاعرة إلى موضوعات قصائدها لتثير في المتالقـي إحـساسأ و انفعالا ما.

أولاُ: الرمز الجزئي

إن الناظر في قصائل "أمينة العدو ان" يلاحظ أنها وظفت الرمز توظيفاً جزئيا، إذ جاء هذا

 عناصر بناء رمزي كلي"(ז) يستوعب تجربة الثاعرة كلها أو بعدأ من أبعاد القصيدة.


 رمزي يتضافر مع بقية عناصر القصيدة لبنائها بناءُ متكاملالو"(r).


 للثاعرة إلى مستوى التجربة الإنسانية العامة. ويتطلب ذلك سياقاً فنيأ يمــنـح الكلمــــة (الرمــز دلالات و إيحاءات رمزية تبعث في المتلقي حالة وجدانية ممانثلة لحالة الشاعرة الشعورية. وقد وظفت الشاعرة العديد من رموز ها نوظيفاً جزئيأ منها المر أة حيــث تـــــتي أمـــا أو زوجة أو شهيدة، ولكنها لا تتككن من التظلي عن صفاتها الحسية المعهودة، فتظل مجرد إثـــارة عابرة.

ففي قصيدة "ثڤهرز اد" تحاول الثاعرة أن تصل إلى درجة أعمق من الاتحاد بين الرمــز والمرموز إليه، غير أنها لا تستطيع أن تحقق مزجأ كاملا بين المستوى الواقحي والرمزي لذلك فإنها تظل أسيرة هذا الو اقع الذي تعيشه، ولم تتدكن المر أة (الرمز) مــن الاتحـــــد بـــــالأرض أو الوطن، فنر اها تقول على لسانها:
(مات زوجها/ أرى وجهها/ خدعة/ حلم تنكر

أن نعتقف أننا لم نفقد من نحب/ لن نفقدهم/ وأنهم سييقون معنا وبجانبنا ددى الحياة
إن ما ير هقها، أن تعتاد هذا الغياب...) (1)
فالثاعرة توظف رمز شهرزاد من خلال إسقاطها على الوطن المغتصب الأي لن يموت
 أمجاد الأمة العربية التي سلبت إر ادتها وعرقلت مسبرتها، وهي متحفزة للحرية والخلاص مسن أنقال الهز ائم التنكررة، بينما نثير المعرفة بهذه الثشخصية التر اثية إلى القوة الكامنة في المجتمع
 مناقضة للحكم وتقاقته السائدة في عصر الاستبداد كل ذلك لا يغيب عن ذهن المتلقي، وهو ير يرى كيف أحيلت "ثهرز اد" إلى رمز ضعيف(r) بعد أن حققت انتصار ا ومكسباً حضاريا لبنات جنسها من خلال السرد الحكائي، ومع ذلك لم تستطع المر أة أن تتخلى عن صفاتها الإنـــــانية، الأمــر الذي يجلنا نتصور ملامحها على أرض الواقع، ولم تتجاوز كثافتها الحسية لتقترب من الدجرد لتكون أكثر إيحاءً إذ لم تتعد مجرد الإشارة من خلال العنوان فقط.
 المناضلة أو الأم والأرملة. فمن أكثر العناوين التي تحمل رمزية المر أة "زوجة الشهيد" وفي ذلك
 العنوان نفسه:

$$
\begin{aligned}
& \text { (و قفت أمام القبر } \\
& \text { أحس أنه حي } \\
& \text { وأن الثهـاء أحياء } \\
& \text { لم يهزمني موته }
\end{aligned}
$$

ولن أجعله يهزمني．．．）（＇）أيضأ في هذه القصيدة لم تتجاوز المـــر أة عالمهــا الــو اقعي، فلذلك ظلت تحتفظ بملامحها وصفاتها．

وقد لجأت الشاعرة على امتداد دو اوينها إلى توظيف رمز المر أة لتوحي وتشير به إلــى فلسطين مصورة دور المر أة في المجتمع العربي الفلــسطيني فــي ظــل الاحــتالل وانطــلاق الانتفاضة（「）فكان للمر أة دور إيجابي وشخصية مميزة في النضـال و الصمود وإنجـــاب الأبطـــال و المناضلين، تحثهم على الجهاد وتحميهم، وتدافع عن المقدسات، من ذلك قولها تحــت عنــوان ＂فوزية＂：
（عندما كنت تضربني، تضرب، تضرب
كنت كائنّأ ميتأ أولد
ولكن،

عندما بدأت أضربك، أضرب، أضرب
كنت أولد كائنأ حيّا أولد）（「）．
فهي هنا رمز للتحدي والحياة من خلال أخذها زمام المبادرة عندما تتحول مــن حالـــة الضعف إلى حالة أخرى من القوة حيث أفادت من أسلوب التضـاد بين الموت والحياة و المقابلــــة بين صيغة الفعل الماضي و المضـار ع ليناسب رؤية القصبدة في التحــول مــن حالـــة الــضعف و السلبية إلى حالة النضال والإيجابية．

وفي قصيدة أخرى نتضمن معنى التحدي ورباطة الجأش حين تــصور الأم الفـــسطينية
صـابرة على ما أصـابها من فقدان أبنائها نقول الشاعرة：
（أبنائي الثالاثة استشهوو
الثثلاثة）（乡）نعم！！
تحاول الثاعرة أن تجسد موقفأ تر اثياً يثي بكثير من معاني التـضحية وهــو موقــــ الخنساء عندما بلغها نبأ استشهاد أبنائها حيث قالت：＂الحمدله الذي شرفني باستشهادهم＂ومع ذلك

ص ص ا01-09.

أمينة العدوان：قصائد عن الانتفاضة، دار الكرمل، عمان، طا، 991 （9 صسז7．


بقي مسنوى اللتوظيف للرمز جزئيأ لم يتحد بفكرة أو معنى مجرد، وربما يعــود ذلـــك إلـــى أن المرحلة أو الموقف كان بالنسبة للثاعرة أصعب من أن تهتم كثير أ بالاستغر اق بدلالات الرمــز فجاء على نحو عابر، أو تلقائي.

ومن الرموز التي وظفتها الشاعرة نوظيفاً جزئيأ في عدد كبير من القصائد رمز الشهيد
الذي استخدمته بالكلمة نفسها حيناً، وبكلمات رامزة حيناً آخر كالنهار و الثشم و البحر والقمـــح و السقف و الجدار ... الخ، ولكن يبقى المعول عليه في إدخال هذه الألفاظ عالم الرمز هو تكرار ها بشكل بارز بحيث تمسي من الرموز الثخصية للثاعرة، من ذلك مثلا:
(في رحيله، أرى ما يشبه بزوغ الشمس،
(1)(دعوة للفجر أن بأتي)
وقولها: (موتي
(جعل الأرض عشبأ أخضر،
للأرض التي درسها بجر افته
إنني الربيع)(ب)
فقد وظفت عناصر الطبيعة كالشمس و الفجر و العـشب للدلالـــة علــى تجــدد الحيــاة و استمر ار ها الناتج عن استشهاد الشهيد بكل ما تحمله الكلمة من معاني التضحية و الفذاء. لأنّ دماء الثّهداء هي التي تطرد الجفاف وتروي الأرض، فيعم الخير وتجدّد الحياة من

ذلك قولها:
(وثمة الدماء
في احمرار الأفق
هم زر ع الأرض
والغياب الذي نبقى نذكره....) (「)
وكذا قولها:
(نزف، نزف
نروي زهور الأرض العطثى
ونقلل من أحز اننا الآتية) (؛).

فنلاحظ أنّ هذا الثوظيف البسيط الذي لا يؤدي إلى الغوض حيث إنها رسمت ملامـــح الثخصية (الرمز) من خلال التصوير الو اقعي، فاقتصرت على السرد، فلم نطلع علــى هـــاجس
 الإيحاء بما فيه من التردي و الصدمة وتسار ع الأحداث.

ولتزيد من قيمة هذا الرمز تلجأ إلى التثـخيص لتصورّزه راسخأ فــي الأرض كالجــور

$$
\begin{aligned}
& \text { تعبير أ عن انتمائه للأرض التي أحبها: } \\
& \text { أثجار الزيتون } \\
& \text { لما تلاحقه } \\
& \text { كأنه الجذور (1). } \\
& \text { وأغصانها } \\
& \text { أينما يسير } \\
& \text { حوله تطوف(r). }
\end{aligned}
$$

فنجدها تبرز ملامح الرمز وعلاقته اللتفاعلية مع الأرض وكل مظاهر الانتماء، فها هــو و إن رحل عنها فلأن رحيله عنوان عزة وبقاء للوطن الغلي.

فتتول الشاعرة في موقع آخر : (أنا إن أرحل
فرحيلي للعلم و الكوفية بقاء) (r)
كما تمجد الدم وتسمو به إلى ما وراء الحدود فتخلع عليه مزيداً من الهيية والوقار :

> دمه هو الأفق
والأرض

تنقم له باقة دحنون) (5).
وفي هذا الإطار نجدها تستخدم مفردات ذات دلالات تدور في دائرة العلو والرفعة عندما
تصفهم- الثههاء- بالنجوم في مثل قولها:

> كثير أ كثير
> يطاردون النجوم
> هل لا أحد يخبئهم...) (!
> وكذلك قولها:
> (صقور صقور
> قبل أن يرحلو
> يبقون للمشيعين الأجنحة(Y).

وحتى تكتمل صورة الثوظيف الجزئي للرمز في شعر أمينة أجد لزاماً علي أن أعرض لرمز هام شكل حضور أ في دو اوين الشاعرة وهو رمز العدو، تقول في هــذا الــصدد وتحــت عنو ان "ذئاب":

ذئابه التي أتي بها لتفتزرس السكان
ليس إلا أنياب
مقتلعة ما ألقت به المدينة
إلى الغابة)( ${ }^{(r)}$
وتقول في ديو ان فوضى بعنو ان "سمك القرش"
(سمك القرش)
على أيّ شاطئ سيلقي بنا
كائنات لا لحم يكسو ها
عظام ملقاة)(؛
فقد استعارت من عالم الحيوان أبرز ما فيه من صفات الوحشية لتخلعها علــى العـــو /
الرمز مصورة إياه بأبشع صورة لينسجم مع ما تر اه على أرض الواقع من الظلم و الوحشية.
يتضتّح ممّا تقدم أنٌ الثـاعرة نتصد بالرموز اللسابقة شيئًأ واضحأ ومحــددأ، بحيــث لـــو استبدلنا بهذه الكلمات غير ها لما تغيّر معنى القصيدة؛ أي أن الرمز ليس إلا إثارة عابرة أو كلمة

ح"ت محلّ أخرى؛ فظل الرمز مطابقأ للمعنى المقصود ولم يستمد معنـــاه مــن الــسّيّاق الفنّـي
للقصيدة

## ثانيأ: الرمز الكلي

فيما تقّمّ استخدمت الثّاعرة الرّمز استخدامأ جزئيأ فلم تفسح له المجال للثّببير عن نفسه وتققيم ملامحه، فكانت تتـذلّ في حركة الرمز وفعله بشكل مباشر فغلبت سمة الــسّرد وتعـــدّد الأصوات، وبالرغم من هذا فقد تمكنت القصيدة من استيعاب أبعاد التجربة الشّعرية والثّعبير عن رؤية الثنّاعرة.

ولكن الثـاعرة حاولت في قصائد أخرى نوظيف الرمز نوظيفاً كليأ بحيث جعلتــه- أي الرمز - محور أ للقصيدة، من مثل "أمام الحاجز" و التي جاءت عنو انأ لأحد دو اوينها: (موسيقيون يعزفون على آلات معطوبة مقاعد مكسورة للمشاهدين منازل انهارت واجهاتها ولم يبق إلا الجدران المتصدعة

تبعث عتمة المدينة
أشباح تسير
في ضوء النهار
خطباء يسيرون في شوار ع مقفرة
هياكل الطائرات تهاوت
و أصبحت قطعأ من حديد
ضوء أخضر . قف
القتلة أمام الحاجز (')
في هذه القصبدة حاولت الثنّاعرة نوظيف الرّمز / الحاجز بشكل كلــي، إذ يــشير إلــى العقبات و المصاعب التي تعترض مسيرة الإنسان العربي منطلقة في الدلالة على ذلك بما يواجهه العرب من غزو فكري وتقافي يتجسّد في كلّ معاني الإعاقة و الحيلولة دون إحراز أي تقدم إلــى

[^0]الأمام ولو كان بسيطأ حيث نجد الأمة تقف أمام حاجز ماديّ ومعنويّ، فالحاجز رمز له دلالات وايحاءات متداخلة بين العام والخاص، وبين الحاضر و المستقبل لأنه يرمز إلى لحظة تاريخيــة وحضـارية في حياة الأمة التي يتوجب عليها أن تتخطى هذا الحاجز، بــل الحــو اجز المتتوعـــة لتصل إلى المكانة اللائقة بها.

وفي نماذج أخرى جعلت من رموزهها محور أ للقصيدة، فكانت إطار ا شاملا نتمــو مــن خلاله القصيدة كما ينمو هو من خلالها ففي قصيدة "عمر القاسم" نقول:
(العدو يخاف منه
إنه بحر تقف السفن على شاطئه - اعنقلوه -

- إنه بين الجماهير - اعزلوه، إنه مريض من المعتقل و التعذيب لا ترسلوه إلى المستشفى
- بدون دو اء بدون طبيب ينبغي أن يموت ولكنّه يسير في كل شار ع ويقيم في كل بيت في فلسطين يتجولّ بين المعتقلين ويطوف في الرؤوس

ويلقي محاضرات: كيف نعتصـ؟
نسير في مظاهر ات؟ نقوم بإضر اب يحمل صور المذابح يريها للمعتقلين
يقر أ شعر سميح القاسم عن التهويد
وماذا فعل جيفار ا من أجل أن يحرر كوبا..) (').

ففكرة الرمز موجودة في صور القصيدة الجزئية، وإنْ بدت للنّاظر متتاثرة لكنها تظــلّل نرتبط بمحور القصيدة، وتعبّر بمجمو عها عن التجربة الشعورية للشاعرة.

أمّا قصيدتها (اقيم في زنزانة) فقد جعلت من المعتقل الأسبر شخصية محوريـــة تـــور حولها كل جزئيات القصيدة ورموزهها الأخرى حيث قدمت من خلالها صــورة التتـــاقض بــين طرفين من القيم و المعاني حيث تقول: (حينما أحرڤو ا مدرسة

رسمت مدرسة
حينما أحرقو ا مسجدا
رسمت مآذن
رسمت الأقصى
رسمت القيامة
حينما أغلقو ا جامعة
رسمت جامعة
رسمت مدرسة، جامعة، مكتبة.
حينما منعوا القر اءة و الكتابة
رسمت شاعر أ، معلمأ، موسيقياً
حينما منعوا الأناشيد الوطنية
رسمت عباءة، كوفية، عقالا
(1) (')

في هذه السطور من القصيدة نلاحظ أن الفكرة المطلقة التي تنور حولها بكل صــور ها هي إبراز الفرق بين القبح و الجمال من خلال حوار داخلي للمحتقل يجسد رغبته في الخروج من اللسجن والإصرار على المضي في المقاومة، حيث يرمز المعتقل (صيغة اسم المفعول) إلى كــل شيء جميل. ونسنتف تلك الرغبة وذلك الإصرار من خلال تكرار ظرف الزمان (حينما) فــي مطلع كل سطر شعري، وتكرار الفعل (رسمت) و الذي جاء مرتبطاً بقيم نبيلة كان الأسير يدافع عنها فظهر ذللك من خلال ضمير المتكلم، إذ صوته يثير سؤالا هو : هل هذا الصّوت مقـصور على المعتقل المقاوم على أرض الو اقع، أم أنّه يرمز إلى حالة عامة؟ وأنّ هذه الحالـــة تتجــسّد بالثنّعور بالعزلة النفسيّة التي يمكن أن يحسّ بها أيّ إنسان يتمتع بالروح الوطنية بحيــث تغـــــو حالة جماعية عامة، ومقابل الفعل (رسمت) جاءت ثلاثة أفعال (أغلقوا، منعوا، أحرقوا) وكلهــا

تشي بدلالات سيئة ومرفوضة لأنها تسلطت على أشياء تشبر إلى النور و العلم وحب الوطن، أي أن آلية الحو ار جسدت حالة المفارقة و الصراع بين معاني القبح و الجمال في الحياة.

ومن الناحية التركيبية نرى أن هذه الأفعال جاءت مسندة إلى واو الجماعة في حين نجد
أن الفعل (رست) أسند إلى ضمير المتكلم المفرد وفي ذللك ما يعبر عن رؤية الثناعرة للو اقــع وهي أن الفعل الفردي لا يمكنه الوقوف و الصمود أمام قوة جماعية تهـف إلى القضـاء على كـــلّ ما هو جمبل وأصيل.

## ثالثاً: الرمز التراثي والأسطوري:

إنّ النّاظر في نتاج الثنّعر اء المعاصرين يجد أنّ عددأ كبير آ هــنهم لجــأ إلـــى التـــراث الأصيل من حكم وأمثال وشخصيات وأحداث ونصوص دينية وأسطورية، فأخذو ا ينهلون منهــا بوصفها نبعأ ثر أ يفيدون منه لإغناء تجاربهم الشعرية.

ويعد نوظيف التراث في الأدب عامة طريقة في الأداء تعتمد علــى الإيحـــاء بالأفكـــار
و المشاعر بدلا من التسمية أو الوصف التقريري المباشر .

ويأتي هذا الفصل لاستجلاء ظاهرة توظيف الرموز التراثية في شعر "أمينة العدوان" إذ إنها تتكئ في رؤيتها الشعرية على رموز التراث كغير ها من الشعر اء المعاصرين، من هنا سيتم تتاول هذه الرموز من حيث طبيعتها ومصدر ها وكيفية نوظيفها عبر المر احل الزمنية. أمّا مـا يتعلق بمصـادر الرمز عند الشاعرة فنجدها علــى نـــوعين: مـــــادر خاصـــة، ومصادر عامة.

## 1. المصادر الخاصة:

وتتمثل في رموز خاصة ابتكرتها الشاعرة ووظفتها لخدمة قصائدها ورؤيتها الــشعرية، لذا لا نستغرب تركيز ها على الرموز المستمدة من الو اقع، سو اء الو اقع الخارجي المحيط بها، أم الو اقع النفسي وما فيه من مشاعر و أحاسيس ورؤى.

وقد تكون هذه الرموز شيئأ حيأ أو جمادأ، المهم أن تجعلنا نحس بحالة شعورية معينــة إلى جانب تقديمها فكرة ما؛ إذ "من حق الثاعر أن يوظف أي موضـــو ع أو موقــف أو حادثـــة نوظيفاً رمزيأ وإن لم تكن وظفت من قبل مثل هذا النوظيف"(').

ونظرة إلى موقف الثعر المعاصر نرى أنه استطاع تمتل أنقى مـا فــي التــراث مــن عناصر بالإضافة إلى تطوير قيم التراث جدلية تؤكد الأصيل وتطور ه، وتتفي الزائف وتــتخلص منه، فاستوحى الشخصيات التز اثية التي صارت رموزأ لسعيه الإيجابي لتغيير و اقعه و إحـساسه الخلاق بالنتو اصل مع تر اثه(؟).

فالدارس لشعر "أمينة العدوان" يلاحظ أنها وظفت رموزها الخاصة من مظاهر الطبيعــة وو اقعها المعيش المتمتل فيما تشهده من الظلم والاحتلال لأجز اء من الوطن، وما يترتـــب علـــى ذلك من آلام وأحزان، بالإضـافة لما تعانيه الأمة من حالة الضـعف و التنظظي وانتـشـار العولمـــــة و الغزو الفكري والثقافي وعلى هذا النحو جاءت رؤية الثاعرة لوطنها رؤية خاصـــة فانكــشفت بينهما علاقات ورو ابط جديدة أغنت الرؤية الرمزية "فالرمز الفني لكي يكون موحيأ ودالا ينبغي
 اتحادأ نفسيأ عندما يجسد النفسي بشكل مادي وهو يبعث المادي ويضفي عليه حيويـــة وحركـــة، فيوحد بين ما يبدو مبعثر أ من عناصر الوجود ويكتشف علاقاته بغيره وبهذا جميعه يمكن تتسيق
 مصدر أ غنياً ومعينأ فياضأ استقت منه رموز ها، واستمدت منـــه صــور ها الــشعرية للإيحــاء بتجربتها.

## r. المصادر العامة:

و هذا النو ع بخلاف المصادر الخاصة التي عرضناها آنفــأ، وفيهــا لا يقـوم الــشاعر باختر اعها، و إنّما يقوم باستجلابها وتوظيفها بما بلائم تجربته الثعرية، ولكنّ إبداع الثاعر يكمن في طريقة توظيفها ومن طريقة الإيحاء التي يقدمانها(گ).

إذن هذا النوع موجود في التراث والذاكرة الجمعية للمجتمع، ولا يقوم الثاعر بابتداعها، وكل ما يقوم به هو استدعاء هذه الرموز من أحداث وشخصيات، ويجردها من دلالاتها الأصلية

ويعيد صياغتها بما يناسب تجربته المعاصرة، ولذلك فإنه عندما يستدعي هـــذه الرمــوز فإنـــهـ
يجردها من بعض دلالتها التر اثية، ويخلع عليها دلالات أخرى تتفق مع تجربته المعاصرة('). "وتعد هذه المصادر جماعية لأنها إمّا أن تكون صـادرة عن اللاو عــي الجمـــاعي مثــل
 السمات ولكنها اكتسبت جماعيتها حينما أصبحت موروثأ عاماً يمكن أن يستفيد منها أي شـــاعر في صوره"(「).
أمّا أهم مصادر الرمز التز اثي الواردة في شعر أمينة، فتتمثل فيما يأتي:

$$
\begin{aligned}
& \text { أ. التراث الأدبي و التاريخي. } \\
& \text { ب. التر اث الديني. } \\
& \text { ج. التراث الشعبي. } \\
& \text { د. التراث الأسطوري }
\end{aligned}
$$

وتتجلى قدرة الثـاعر وتميزه عند استدعاء الرموز التراثية في طريقـــة نوظيفهــا فـــي القصيدة، وجعلها لبنة أساسية في التشكيل و البناء الفني، ولذللك لا بد للــشاعر مــن اســتيعابها وتمثلها لجعلها جز ءأ من أفكاره وخياله يستلهمها لتوحي بأبعاد تجربته المعاصرة والارتقاء بهــا من نطاقها الفردي الخاص إلى نطاق إنساني عام.

ولذللك لا بد للثـاعر عند التعامل مع الرموز التر اثية من الموازنـة بين الدلالات التر اثيــة
و الدلالات المعاصرة لتجربته فلا تطغى إحداهما على الأخرى، و هكذا تصبح المادة التر اثية مــن عناصر إغناء التجربة الشعرية المعاصرة(؟).

## أ. التراث الأدبي والتاريخي:

لقد قامت الشاعرة باستتطاق التاريخ و استدعاء شخصياته وأحداثه، وخاصة تلــك التــــي تتقق مع تجربتها المعاصرة، فوظفت بعض الرموز الأدبية و التاريخية، ولكنها لم تتقيد بحرفيــة النص النر اثي، بل تصـاغ بطريقة جديدة، وما يربط بين الرمز وما يجري على أرض الو اقع هو السياق.



$r$.

ومن الصور التي وظفت فيها الرمز التاريخي التي ترتبط برؤية الــشاعرة ومعطيــات الزمن الر اهن حيث ممارسات العدو المتجسدة في الاعتداء على كل شيء ومن ضمنها مــصـادر المعرفة العربية فتقول في قصيدة "الأنقاض" التي ترى فيها أن ظلم العدو وههجيتــه تجــــاوزت البشر لتصل إلى ثمرة فكره وعقله ممثلة بطمس معالم الحضارة التي خلفها الإنــسان العربـــي وخاصة في مجال القانون، وتتساءل أيجوز لكل هذا أن يحرق ويصبح أنقاضاً تذروه الرياح: (و الحروف التي كتبها حمور ابي تحرق

و المكتبة... كتب تحرق)(1).
و لا يخفى على المتلقي الإشارة إلى ما فعله التتار عند غزو بغداد من إحــر اق للكتــب و إغر اقها في مياه الأنهار، ولكن في سياق الحدث التاريخي وجد العدو ما يحرقه من مــصنفات ومؤلفات علمبة وأدبية، فهل وجد الآن نتاجأ ثقافيأ و علمبأ يستأهل أن يحرق؟! كما أنها تجسد رفضها للخضو ع ودعوتها لعدم الاستسلام من خـــلال اســتلهام الحــدث
التاريخي في قصيدة "أبو اب".

و التي نقلم فيها الثناعرة رؤيتها في الدعوة إلى التماسك وسد كل المنافذ أمام محــاو لات الغزو للوطن، وتفويت الفرصة بالسماح له بالاخول بيننا من جميع النو احي، حيث تقول:
(إنّه آتٍ إلى المدينة

يصطحب معه اللصوص
و الأبو اب تفتح

وتراني أنادي على أهل الددينة
أن لا يلقوا له بالمفاتيح)(ب)
توظف في هذه القصيدة للتعبير عن رؤيتها المعاصرة حادثة تاريخيــة تجـسد معـــني الضعف وهي خروج المسلمين من غرناطة على يد أبي عبداله الصغير .

وتستدعي رمز (مسيلمة) تحت عنوان "أكاذيب" لتقام صورة تـتثل بر اعـــة العــــو فـــي ترويج الأكاذيب والإشاعات الهّّامة:
(مسيلمة يروّج الأكنوبة
الآن أصبح رجل إعلان
عن مسدس بلاستيكي
(') (')
ففي هذه القصيدة لا يجد القارئ صعوبة في تلمس صفات هذا العدو (الرمز) الذي أصبح مكشوفأ للجميع من خلال شهرته في تزويج الأكاذيب. وبالمقابل فإن رمز صلاح الدين مـــا ز ال هو القائد المخلص الوفي القادر على حمل المسؤولية والثأر للأمة و الثهداء، حيث تستثدعي هـــا الرمز عند نتييع الجناز ات، لأن الموقف جدٌّ لا يحتمل الهزل و التسويف.
(الأكفان البيضاء

التي اصطفت في مخيم جنين لم أقبل أن يحملها إلا صـلح الدين) (٪).

وتتجلى قدرة الثاعرة في توظيف الرمز التاريخي في قصيدة تحمل عنــو ان "إحــر اق السفن" و التي ترتبط بو اقعة تاريخية شهيرة في مسيرة الأمة العربية والإســــلامية عنــــما دخـــل طارق بن زياد الأندلس فاتحاً وقام بإحر اق السفن، حتى لا يدع للجنود مجالا للفر ار أو التر اجـــع فلا يكون أمامهم إلا القتال فقال لهم: (البحر من ور ائكم و العدو من أمامكم):

$$
\begin{array}{r}
\text { (لا تحرق كل سفنك تلا تلجد العودة }
\end{array}
$$


لكننا نلاحظ التصرف بالنص التاريخي وذلك حتى ينسجم مع رؤيتها الجديدة لأنها هنـــا تخاطب طارقأ المبعد والمهجّر عن وطنه فتطلب منه ألا يتخلى عن حلم العودة إلى الوطن، وأن عليه ألا يحرق كل سفنهِ خلافاً لما فعله ابن زياد، إذ كان إحر اقها وقتئذٍ يمتل بعداً عسكرياً يعبر عن روح التحدي والإصرار على الفتح وتحقيق النصر، الذي يجب أن يو ازيه تحـــدٍ وإصــرار على العودة إلى الوطن في الوقت الحاضر و المستقبل، وقد ترتقي الثاعرة بالرمز حيث توظفــــهـ

بأسلوب التمانل بين الحدث النتاريخي والحدث الو اقعي، فنوظف الرمز بشكل مكثـف ومــوجز ليعبر عن حالة معيشة ممثلة بالتتاز ع وكيّل الاتهامات الباطلة، كما نجد في قصيدة "إعلام":
(أعطاه لسانأ وسيفأ

وقال له:
|قتله و هو يصلي
وقل للناس:
لقد قتلته لأنه لا يصلي و لأنه أحرق سجادة الصدلة) (')

في هذا النص المكثة الموحي استدعاء حادثة مقتل الإمام عثمان رضـــي الله عنــهـ ولكن بشيء من النصرف بالحادثة الأصلية، وما يؤكد ذلـــك أن العنــوان ذاتـــه يــشي بهـــه الإيحاءات، إنْ جاز لنا أن نتصرف بوضع الهمزة المفتوحة فيكــون (أعـــلام) فعنــدها يرمــز للخلافات و الوقائع التي أعقبت مقتل الإمام عثمان بن عفان- رضي الله عنه- وما تلا ذلك مــن الخروج على الإمام علي بحجة تخاذله عن الأخذ بثأر عثمان - رضي الله عنه-، و إن تــصرفنا بوضع الهمزة المكسورة فيكون (إعلام) فهو أيضأ رمز لقوة الحجة وبلاغة القول و القـرة علــى تزييف الحقائق، و هذا ما يؤيده متن القصيدة في قولها: (أعطاه لسانأ وسيفأ) حيث اجتماع القــوة و البيان لتبرير المو اقف والأخطاء، و إر اقة الدماء.

و إلى جانب الأحداث التاريخية استخدمت الثناعرة أسلوب الحكاية والأقــو ال المـــأثورة إحساسأ منها بغنى هذا الجانب من التراث، كما نلحظ في قصيدة "لم يمسك بهم".
(سنة، سنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست
يطاردهم/ يلاحقهم/ يعتقلهم / يبعدهم/ ولم يمسك بهم
وفي هذه الأيام يدخن Vo سيجارة في اليوم يدخن) (٪ /
فالأسلوب الحكائي واضح من خلال السرد واستخدام تقنية اختصـار الزمن فـــي مطلــع القصيدة. وفي قصيدة "حظر تدمير المتلكات" يبرز أسلوب الحكاية من خلال عبــارة المطلــع (الاستهلال) و التحول في الأحداث:
(وبيته لم يغادره يوماً إلى بيت آخر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (أمينة العدو ان: وطن بلا أسووار، مصدر سابق، ص. } 00 . \\
& \text { (7) أمينة العدو ان: قصائد عن الانتفاضة، مصدر سابق، ص الـان. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ولم يقم يومأ فيه الغرباء } \\
& \text { وفي يوم، وأيام } \\
& \text { أتى الجنود } \\
& \text { ووضتو ا صو اريخ } \\
& \text { وعبو ات ناسفة } \\
& \text { و هدموا البيت }
\end{aligned}
$$

و هم يلقون باتفاقية جينيف رقم (ro) على الانقاض) (').
فقد أوردت بعد السطر الثاني عبارة الاستهلال الحكائية بالإضافة إلى استخدام آلية السرد ثم التحول في سير القصة (الحكاية) من حالة الهجوء و النعيم إلى الخوف و العذاب. كما نجد في قصائد أخرى نوظيف بعض الأقو ال و المأثور ات عندما تعيب على السلبيين و المتفرجين إخفاء الرؤوس، كناية عن تخاذلهم، حيث تقول:
(كالنعامة
كائنات تخبئ رؤوسها
فجأة تختفي الرؤوس

وهي عندما نستلهم قصص التراث تلجأ إلى تضمين قصائدها بعض الحكم وما سار في فلكها متأثرة بأقو ال بعض الشعر اء المشهورين من متل:
(...)

تطوف حول الوجوه
وتغضض العيون(").
فكأنها تتمثل قول زهير بن أبي سلمى:
()

رأيث المنايا خبط عشو اء من تصب.................


ويلاحظ أن الثاعرة أمينة عندما تستدعي رموز التراث بأنو اعها المختلفة لا تهدف مــن ور اء ذلك اسندعاء الحادثة لمجرد الذكر، أو المقاربة الفنية وحسبُ، وإنّما تهدف بذللك إلى تقديم النصح وأخذ العبرة من أجل رأب الصدع و إقالة العثرة، وهي لا نتتنى لأمتها أن ينطبق عليهــا مقولة (أكلت يوم أكل الثور الأبيض) كما تجسد في قولها:
ب. التراث الايني:

ومن المصـادر التز اثية التي استقت منها الثاعرة رموز ها النصوص الدينية، لتعبر عــن
رؤيتها وتخدم قضيتها، ولكنها خلعت عليها دلالات جديدة تتفق مع السياق المعاصر، فقد وظفت النص القر آني توظيفاً فاعلا في بناء النص تحمل جزءءأ من معاناتها المعاصرة، فعمــدت إلــى استخدامه مع شيء من التعديل البسيط أو الإشارة إليه دون تصريح.

فقد اهتمت بمفردات النص القر آني وتر اكيبه، ومن هذا القبيل نر اها وظفت قوله تـعــالى:

"زوجة الشهيد" نقول:
 صـ
 الآية: 179 ، آل عمران.

$$
\begin{aligned}
& \text { (و القريب افترس القريب } \\
& \text { لا أحد يقترب من الغريب } \\
& \text { الغريب جائع } \\
& \text { افترس الجميع) (ث) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وفي قصيدة "على الهامش" تقول: } \\
& \text { (...) وفي يوم واحد } \\
& \text { إلى عرس وعزاء تذهب) (') } \\
& \text { هنا تقترب كثبر أ من فكرة أبي العلاء في قوله: } \\
& \text { غير مجدٍ في ملتي و اعتقادي نوح بالكٍ و لا ترنم شادِ(؟). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (.... وقفت أمام القبر } \\
& \text { أحس أنه حي } \\
& \text { وأن الثهداء أحياء)(1). }
\end{aligned}
$$

وفي قصيدة "وصايا لأهل الكهف" تُعد إلى المفارقة لإبراز مقدار التتاقض الذي تحـس
بـهِ من جرّاء انقلاب المعايير :
(لماذا بقي نائما؟؟.
لماذا لم يستيقظ
بقي نائمأ طو ال حياته
وحين كان يستيقظ
كان يقول له العزاب:
قل: إنك ترى أن السماء هي الأرض
وأن الأرض هي السماء
ردد: الأرض هي السماء
و السماء هي الأرض...) (؟)
حيث تبنى هذه القصيدة الطويلة من ثمانية عشر مقطعأ على شكل حوار بــين الغــراب (الرمز) وهو الصوت الظاهر فيها، و الذي يرمز إلى معاني الثؤم و السوء عندما يلقن الــصـوت

الآخر المستكين عبار ات تمتل قلب الحقائق وتزييفها بلغة آمرة.
وبالنظر إلى العنوان نجده يحمل مفارقة مع جو النص القرآني، لأنّ من المعــروف أنّ أهل الكهف هم من قدّم الوصايا لقومهم وليس ما حدث لمن بقي نائمـــا و اســـتيقظ فـــي ســـياق القصيدة، وأصبح يأخذ النصـائح من غيره، فهي ترمز هنا إلى نوم الإنسان العربــي وســلبيته.
 لغيره حيث تشير دلالته إلى اللؤم و الثؤم. كمـا أن أهل الكهف كانو أكثر الناس يقظــــة قبــل أن ينامو ا، وبالتالي تتكشف رؤية النص المعاصرة إذ يشير هذا الرمز (أهل الكهف) إلــى الإنــسان العربي الذي يغط في نوم عميق لا يحس و لا يبالي بما يحدث حوله من أحداث و إذا استيقظ ردّد ما يقوله الآخرون.

ومن الرموز الدينية التي استخدمتها الثاعرة تجسيدأ لرؤيتها للظلم علــى أرض الو اقــعـ
قولها تحت عنوان "Pyer markt"
لا تزلـ الأخ لأخيه: انتاج السلع

قال المادة العابرون: إنه قابيل يقتل هابيل وقال السكان: إنه دور يقوم به لكي يستولي
الغرباء على السلع...) (').

فلا يغيب عن بال المتلقي ما تمنلكه قصـة "قابيل و هابيل" من رصيد غني يجعل من أول حادثة قتل الأخ لأخيه رمز أللنز اع الأخوي، فكان من السهل علــى الأديــب أن يعيــد تــشكيل الحروب الائرة في محيطه معيدأ آلة الزمن إلى الصر اع الأخوي رافعأ الجريمة إلى المــستوى الكوني(「).

ويلاحظ أنها استذعت هذا الرمز مرة أخرى لنتثير به إلى حالة إنسانية تــشكل هاجـسأ للشاعرة، وهو قتل الأخ لأخيه ليس من منظور دلالة القربى فحسب، لكنها تتجاوز ذلــك إلــى مسألة إنسانية عامة تعبر عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ففي "محضر تحقيق للسادات" تقول:
() (... ولم كنت قابيل الذي قتل هابيل؟؟؟).

وقد بنت القصيدة الطويلة نسبياً من عشرين توقيعة قصيرة ومكثفة على شــكل حـوار مستخدمة الجمل القصيرة و المركزة حيث اتكأت على الاستفهام بلمَ) في بداية كل سطر شــعري فظهر لنا شخصية المحقق الذي هو صوت الر اوي حيث أمطر الشخصية الثانية (المتهمة) بو ابل من الأسئلة التي قدت ملامح شخصية السادات من خلال الأعمال والأوصاف التي اتصف بها، في حين لم يجب المتهم عن هذه الأسئلة، فكان الصوت الغالب للراوي، ولكننا عندما ننظر إلــى القصبدة كلها يتضح لنا أنها لخصتّ وكثفت الإجابات المتتاثرة في إجابة واحدة وهي (لم كنــت قابيل الذي قتل هابيل؟؟؟), أي أن مجموع الإجابات المفترضة و المتوقعة يندر ج تحت دلالة الظلم الذي جسدته أسئلة المقاطع كلها.

> (") أمينة العدو ان: أمكام الإعدام. مصدر سابق، ص^9^.



وفي قصيدة "انتفاضة الأقصى و المقاومة الفلسطينية" تتبلور رمزية التحدي عندما نوظف
معنى قر آنيأ يعد من صفات الإيمان في قولها:

فجملة (لا نولي الأدبار) تحمل دلالات دينية واجتماعية تذم الجبناء و المتخاذلين، لأنّ من يولي الأدبار يوم الزحف (القتال) يرتكب كبيرة و إثماً. فكأنها تريد القول: إذا كانت هذه هي حال العدو لا يكتفي بقتل الإنسان بل وصل ظلمه إلى الشجر والحجر، فهل من ســبيل إلــى الفــرار و التز اجع؟

توظف لفظ "وأد":
(يدفن تحت أنقاض)
البيت الذي انهال عليه، حيا في مخيم جنين
وأد، وأد) ( ${ }^{\text {( }}$ (

حق، وكان يمارس في العصر الجاهلي على الإناث دون الذكور ظلمأ وعدو انأ، ولكن الــصورة المقابلة له الآن أن أصبح الو أد للجنسين معأ وتحت مبررات واهية. لذا نجد أن الثاعرة وظفــت هذا الرمز لتعبر عن أبشع جرائم العدو كما تراه على أرض الو اقع.

وللإيحاء بحالة العجز و الضياع نجدها توظف بعض المفردات و التر اكيب الدينية، مــن مثّل قصيدة "طوفان":
و الكائنات غرقى

وليس إلا سفن محطمة
ما تبقى للبحار) (')
تتطوي الصورة على مفارقة مفجعة، حيث تــصور الأمـــة والأعـــاء يحيطــون بهـا كالطوفان، ولا سبيل للنجاة لأن السفن محطمة أي أنها بحاجة لمن يصلحها قبل الغرق، ومقابــل ذلك فإن قصة الطوفان الأصلية لم يكن هناك إلا سفينة واحدة صالحة قدت النجاة للبشر ، وكأنها تضفي على التجربة المعاصرة خطورة وصعوبة تفوق الحادثة في سياقها التاريخي. ونتير إلى حالة اليأس باستثاعاء معنى قرآني في قولها: (الأيدي المتصارعة لا تصل إلى المائدة وقالب الحلوى

يصطادهُ الذباب) (")
في الصورة المتقنمة يفترض في الأيدي أن تكون متكاتفة غير متصـارعة لأن في ذـــكـ ضياعأ لقوتها بحيث لا تقوى على صد العدو حتى لو كان على درجة من الــضعف، فـــناحـاحـ

 الخصومات والتصدي للخطر ، ولا تتسى الثناعرة أن تستثمر رمزأ دينياً يتدتل في صلاة الجمعة وما تجسده من دلالة على وحدة المسلمين وخاصة إذا اقترن برمز الاعاء بالنصر للمجاهــين،

قائلة:

$$
\begin{align*}
& \text { وديوان وطن بلا أسووار، صّ صـ } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { الآية: זان، سورة الحج. } \tag{}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ومصلين أرتالا } \\
& \text { يسيرون نحو المسجد } \\
& \text { ونسمع أصو اتأ } \\
& \text { اللهم انصر إخو اننا } \\
& \text { في فلسطين) (') }
\end{aligned}
$$

وفي الختام نجد أن هذه الرموز تمثل صورة مشرقة عند الــشاعرة حيــث اســتشرت
معطيات التراث الديني ووظفته نوظيفا أسهم في بناء القصيدة وتجسيد رؤيتها.

## ج. التراث الثعبي (الفولكلوري):

وكما أفادت الثاعرة من عناصر النز اث الأدبي والتاريخي والديني وظفت كذلك عناصر التنر اث الثشبي، عاداته ونقاليده وقصصه و أخباره، حيث "تأتي أهميته الفنية مــن قدرتـــه علــى
 الشاعر حتى تهتزله مشاعر الآخرين"(؟).

لأن هذا التراث ارتبط بقضية الأمة وتجربتها الو اقعية المتمتلة بحالة الصر اع الدائم على أرض فلسطين مع العدو الصهيوني الذي يحاول إقامة مجتمع يهودي علــى أنقـــاض المجتمــع العربي هنالك، حيث نجد محاو لات طمس الهويّة الوطنية بالقتل و التدمير و التشريد والاســتيطان و الهجرة.
"فالجاذبية في التراث الثعبي تكمن في أنه يمثل جسر اَ ممتدأ بين الثاعر و النـــاس مــن حوله، فهو بذلك يؤدي دور المسرحية -إلى حد ما- في إيقاظ الشعور القومي و إيقائه حيّــــ"(٪). وقد سأل "محمد دكروب" الشاعر سميح القاسم أن يفسر استخدام شــعر اء فلــسطين للأســـاطير و الحكايات الشعبية في شعرهم، وهل هذا عفوي، أم استجابة لضرورات فنية، أو سياسية؛ قـــال: "هو هذا كله. هدفنا أن نصل إلى قلوب الناس سو اءٌ بأساليبنا الجديدة، أم باســتخدام مــــا أبدعــهـ الثعب من أنغام وصياغات شعرية"(٪)

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) محمد فتوح: الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص صY (r) }
\end{aligned}
$$

$r$.

وفي رأي "محمد مندور" أن اللببب الذي يدعو الثعر اء إلى اللجوء للرمز "ليس الرغبــة في الغموض والإبهام، أو العجز عن الإيضاح، وإنّما مرده عند هؤ لاء الموهوبين إلى إيمـــانهم بعجز العقل الو اعي عن إدر اك الحقائق النفسية التي يستطيع أن بردها إلــى عو املهـــا الأوليـــة، وذللك لأنه لو وفق في التحليل، فإنه لن يستطيع أن يعطينا فكرة و اضحة عــن الحالـــة اللفــسية المركبة..." (')

ومن هنا اسنثمرت الثـاعرة "أمينة" هذا الجانب من التراث ووظفته في قـصـائدها لبــث الحياة فيه و المحافظة عليه، من مثل: الدلة، الوشم، اللباس البدوي، البيوت القديمة، بيت الــشعر، الأغنية الوطنية، الربابة... الخ.

تنول الثناعرة تحت عنو ان "الدلة":
كان يقتتي الدلة وطنأ
تعالو ا،
نذهب إليه
ونشرب القهوة المرة) (Y)
فهي تحاول لفت النظر في شعر ها إلى كثير من مظاهر الحياة الأردنية الشعبية الغائبــة، تقول تحت عنو ان "نمر بن عدو ان"
(هناك قبرة في ياجوز
هنالك يأتي مو اليد جدد
قد لا يتذكرون ما أنشد
في وضحا....( ).

و هنالك مواضع كثيرة نذكر فيها الادوات و المظاهر و العادات مثـــل: (بيــت الــشعر ...
الفو انيس، و السيف، وخبز الشر اك...) (؛).
(أيها المهباش، الذي لم يعد يسمع صوته أحد...) (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { () }
\end{aligned}
$$

إذا أبقت لهم الربابة أغاني) (').

ومن شدة تعلقها بأنغام الفرح الأردنية نراها ترنو بشوق لسماع ألحان البادية:
(هذا الصوت

وهو ينادي للفرح
يغني بحيوية وعفوية
رأيته يرتدي زهور الأرض...) (「..

فيما تقـد من أمثلة عرضت الشاعرة صور أ ذات بعد وجداني من خلال بنـــاء صــور ها بمدركات حسيّة متعددة عندما رسمت صور أ بدوية أضحت في حكم النــسيان بجانــب المبـــاني الجديدة، أي أنها نؤكد مظاهر وعادات ترى أنها بحكم الضياع لدرجة أنها تحــن إلــى البيــوت القديمة، وربما لم تفلت من مخيلتها صورة الأطلال عندما تذكر ها: (المنازل القديمة
تذكر بالأجداد والآباء
تاريخ يقر أ
أصبحو
ولم يغلق
عليهم الموت
الأبو اب)(r).

$$
\begin{aligned}
& \text { (أمينة العدوان: قهوة مرة، مصدر سابق، صr (I) } \\
& \text { (المصدر نفسه، ص٪! } \\
& \text { (7) المصدر نفسه، صغ ! ا. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (بيت شعر } \\
& \text { وعنز ات سوداء } \\
& \text { بقع سوداء.... }
\end{aligned}
$$

وتعتز كذللك باللباس البدوي كرمز يجسد معنى الهوية إلى جانب كونه عادة اجتماعيــة أصبحت نو اجه تحديأ يؤدي إلى غيابها في ظل تحول الإنسان عن عاداته و السير فـــي طريــق التقليد:

$$
\begin{aligned}
& \text { (لم أعد أرى ملابس جدتي } \\
& \text { إلا في المتحف } \\
& \text { ضائُعة أنا } \\
& \text { و أنا أرتدي الجينز ...) (') }
\end{aligned}
$$

وفي هذا الإطار لا تتسى ذلك الوشم الذي كان شائعأ في الريف والبادية كرمز جمــالي متعارف عليه لدى النساء في المجتمع الأردني: (الوشم في وجه المر أة البدوية

إنه أثجار خضر اء
دائمة الخضرة)(Y)
و الكوفية أخذت في شعر أمينة مكانأ لما تجسده من معاني الهوية و العزة و الكر امة متلك:

$$
\begin{aligned}
& \text { (في الثتاء } \\
& \text { أرغمه أن يقيم في العر اء } \\
& \text { وحين رأى أنه لا يريد إلا الموت } \\
& \text { من البرد لف رأسه بالكوفيه) (؟ (؟ }
\end{aligned}
$$

ولقناعة الشاعرة بهذا العنصر نجدها نزبط بين الفولكلور الــشعبي و المحافظـــة عليــه، كرمز للحفاظ على الهوية الوطنية في غير قصيدة مثل (الباحث الفولكلوري الفلسطيني).
(... و أنا حين كنت أضع في كلمات

اسم كل ثوب- ومن أي مدبنة أو قرية هو ؟ تغيّر الأسماء، تغلق المتحف
تنظر انشر الكاذا أرتدي



$$
\begin{aligned}
& \text { تعرفون مدينتي } \\
& \text { ففي الأزياء مدن } \\
& \text { وهو حين سرق ملابسي و ارتداها } \\
& \text { فقد سرق مدينتي) ('). }
\end{aligned}
$$

وخلاصـة القول إن الثاعرة أمينة كانت على وفاق مع معطيات النتراث الثعبي للأهميــة التي ذكرناها سابقاً، فقد وظفت رموزه الفولكلوريـة توظيفاً نابعأ من داخــل الموقــف الــشعري فأيقظت في وجدان المتلقي فيضأ من الذكريات و المعاني المرتبطة به من خلال إقامـــة علاقـــة تر ابط دلالية رمزية تتبع من إيحاءاتها المختزنة في الذاكرة الثعبية الجماعية للمتلقي لتصب في تجربة شعرية جديدة تفيض برؤيتها ممثلا بتوظيف عناصر التراث الشعبي على اختلافها نوظيفاً تجسد بدلالات نفسية وو اقعية وفنية عبّرت عن موقفها وآر ائها.

وقد لجأت الثاعرة أمينة العدوان إلى الأسطورة بوصفها مصدر أ من مــصـادر الرمــز حيث وجدت فيه ما يخدم تجربتها الشعرية المعيشة، فما هذه الاماء النــي تـــر اق علــى أرض فلسطين و العر اق إلا إعادة الخصب والانبعاث للحياة من جديد، فكل قطرة دم لا بــد لهـــا مـــن مخاض جديد وو لادة جديدة، و هكذا يتكرر البعث و المخاض وتعود الحياة و الربيع إلــى الأرض بعد كل مذبحة، كما عادت تموز إله الخصب إلى الحياة بعد موته، و هذا يتجسد في قصـائدها عن الانتفاضة.
"فالأسطورة كصورة فنية تأخذ قيمتها الرمزية من السياق الذي صبت فيه، وتعطي قــوة دافعة للسياق، لأن الثاعر حين يتجه إلى الأسطورة يهدف إلى تخطي حاجز الزمن بين الماضي والحاضر، وما ذلك إلا لإحساس الثاعر المعاصر بأن الأسطورة جزء من التــراث الإنـساني
مليء بالطاقات الإيحائية"(؟).

بمعنى آخر أن الثاعرة عندما حاولت تجسيد فكرة الانبعاث و التجدد من خلال قصائدها
التي تمجد فيها الانتفاضة وبطو لات الثهداء اقتربت من جو الأسطورة كما فعــل غيرهـــا مــن الشعر اء المعاصرين، ولكن دون الإغر اق في تفصيلاتها الجزئية.
(1) أمينة العدوان: قصائد عن الانتفاضة، 991 (1)، مصدر سابق، ص9. 9 (1)


$$
\begin{aligned}
& \text { ولنسمع قولها في قصيدة "لم يأتِ المساء بعد": } \\
& \text { (لم أكن أعرف } \\
& \text { اعنقدت أنك ربيع قادم } \\
& \text { سماء صافية } \\
& \text { شمس مضبيئة } \\
& \text { مولودة من جديد } \\
& \text { بعد أن متُ } \\
& \text { بعثت ثانية في الصباح...) }{ }^{(1)} \text {. }
\end{aligned}
$$

يبدو في هذه القصيدة ملامح استلهام رمز البعث و التجدد، وقد جاء عرضأ، أو بتأثير من المخزون الفكري للشاعرة. وما رشح لوجود هذا الرمز المتعلق بأسطورة تموز قولها "إنك ربيع قادم، بعثت ثانية في الصباح".

وفي السياق الذي يرتبط بذكر التضحيات والاستشهاد بأسطورة "تتوز" "تصبح الأساطير من الرواسب المحفوظة في الذاكرة الجمعية جزءءأ أساسأ في هيكل القصيدة، وليس عدو انأ علــى أملاك الآخرين"(؟). لذا أضحى الحديث عن الموت في القصـائد التي تتاولت الشهيد والتـضحيات يمثل عتبة الانطلاق إلى حياة جديدة في مثل قولها: (ما أجمل موته جعل من الموت حياة) (r)

وفي قول آخر تحت عنوان "الأسرى" فإن رمز الصليب يساند رمز البعث للتعبير عـن
العذاب والآلام التي يو اجهها الإنسان المعاصر :
(صليب، وصلبان، تكثر كل يوم
وعلى يدي أراه يدق المسامير) (\&).
فقد أخذت من قصة المسيح- عليه السلام- رمز الصليب الذي يجسد صر اعه مع اليهود من أجل الدعوة إلى الإيمان.





ولكن الثشاعرة ربما تحاول الارتقاء بهذا الرمز من حالة صر اع خاصـــة إلــى تجـسيد صر اع كوني بين الخير والشر؛ إيمانأ منها أن "الأهمية الفنية التي تمنحهـــا الأســـاطير بــشتى صور ها للعمل الأدبي هي محاولة إعطاء القصيدة عمقأ أكثر من عمقها الظاهر، ونقل التجربـــة من مسنو اها الذاتي إلى مستوى إنساني جوهري، والإيحاء بالمعنى بدلا من التعبير المباشر"('). ونبقى مع أمثلة أخرى حاولت فيها الثاعرة استغلال الرمز الأسطوري، من متل "|قــر أ

تاريخ الشعب وستعرف" حيث تقول.
(لن تعرفوا
تحرقوني أبعث من رمادي
تدفنوني حياً
انتشر في الأرض
تقطعون يدي
. تتبت لي أيادٍ) (「)
فمن الو اضـح أن الثاعرة وظفت رمز طائر الفينيق الذي يرمز إلــى البعــث والتجــدد، وعودة الحياة مجسداً حالة الصر اع على الأرض التي أضحت الدماء المسفوحة رمز ا حيأ للتجدد وبعث الحياة، حيث تكرر في غير قصيدة، كقولها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (قبل أن يرحل عن أرضي } \\
& \text { كانت الأرض قد زارنها } \\
& \text { كثير من الدماء) (r). }
\end{aligned}
$$

وما يؤيد هذا الاتجاه عند الشاعرة أن توظيفها لهذا النوع من الرموز يــرتبط بعناصــر الطبيعة المختلفة كالفصول، والزهر والشجر و البحر وغير ها بالإضـافة إلــى ارتباطـــه بدــسألة الكفاح الوطني. لذا فإن الربيع يأتي مزهر أ تكسوه النضـارة من جديد بعد موت الثههاء في مثــل

قولها:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أمينة العدوان: انتفاضة الأقصى، مصدر سابق، ص لVr. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ونستمر الحياة } \\
& \text { ويأتي خريف آخر } \\
& \text { ربيع آخر } \\
& \text { وجوه تختفي } \\
& \text { (') وجوه تظهر (' }
\end{aligned}
$$

ومما نقدم نرى أن استخدام الشاعرة للرمز الأسطوري قد ظهر في محاولة منها لتتثــل الأسطورة وتحويلها إلى حالة وجدانية وفكرية للقصيدة، وهذا أقرب إلى منطق الفن من ســردها بشكل تفصيلي، وخاصة عندما تمثلت أسطورة الانبعاث في كثير من القصائد التي حملت عنوان الثهيد أو الثهداء، أو التي كانت فيها شخصية الثهيد رمز اَ محوريأ فاستطاعت بهــا التـثـــل و الخلق الفني ببعده الإيحائي للأسطورة أن تجعل من الثهيد المنبعث فرحأ كونيأ يعــد بانبعــاث الحياة للأمة، أكثر منه قلقأ وتوجسأ أمام فعل الموت. ونستثني من هذا الكـــلام ديو انهــا "أخــي مصطفى" الذي جسد حزن الأخت على فقد أخيها من خلال تمثل أسلوب الرثاء العربي النقليــــي عندما نقول:
(إلى العشيرة
الثيخ مات
وبكاء، وبكاء، وبكاء
ويغطيه حب الناس و الأرض
عباءة عباءات، والآن
إن لم يأتِ أحد منكم بوجه يشبه وجهه
فسوف تطوى العباءات) (「)
ومع هذا فالثاعرة حاولت الابتعاد عن جو الأسطورة الحرفي ويمكـن رد ذلــك إلــى رغبتها في إيصـال تجربتها الشعرية وموقفها من الو اقع بأبسط صورة بعيداً عن حالة الغمــوض التي غالبأ ما نو اكب السياق الأسطوري، كإنثكالية بارزة في الثشر المعاصر، و التي تعود إلـى الأسباب الآتية:
"ا ا- أن غموض الرمز والأسطورة غير حاضر في ذهن المتلقي.
r- الانحر اف في توظيف الرمز والأسطورة عما وقر في أذهــان اللنــاس أو عرفــوه و ألفوه.
r- أن الموقف المعاصر غامض بحد ذاته في ذهن الثاعر، الأمر الــذي يجعــل مــن استخدام الرمز و الأسطورة مزيداً من الغموض"('(.)

ومن هنا حاولت خلق نموذج أسطوري جديد يتفوق على النمط الــسردي للأســطورة، ويتفق مع و اقع تجربتها الثعرية بصورة أعمق، وفي هذا الاتجاه تمثلت الأسطورة وحولتها إلى خلفية وجدانية وفكرية للقصيدة فعددت إلى "التفكير بالأسطورة دون ذكر ما يشبر إليها صر احة بحيث تصبح الأسطورة أو الرمز التر اثي صدى تتبض به القصيدة دون أن تفصح أو تبين"(؟). إذن فشعر ها يكاد يخلو من استذعاء الرموز الأسطورية الكاملة، وإنّما جاءت بــصورة سياقية في شعر ها، وليست محورية، أي أن القصيدة لم تتمحور حول مضمونها من بدايتها إلـىى نهايتها، وربما يعود هذا البناء إلى أن شعر ها يغلب عليه البنية الثفافة لأنها موجهة للناس عامة، لذا فالاستعمالات مأخوذة من الشاعرة و هذه البنية متداخلة برؤيتها ولغتها الشخصية. لذا نلحظ أن الرمز الأسطوري قد يستشف من خلال البناء الكلي للقصيدة، أو في جــزء منه حيث يتجلى في السياق، كالثخصيات التي تحتل جزءاً من سياق القصيدة، أو مستمدة مــن كلمات أو عبار ات تشي بالخلاص كميء المطر أو النهار أو العاصفة أو الربيع.

فخلاصة القول إن الرموز التراثية والأسطورية في شعر "أمينة" قد استو عبت رواســب اللاشعور ومخزوناته الجماعية من معنقدات وأساطير، حيث وظفنها لتعبر عن أوضاع الإنــسان العربي في هذا العصر، واستطاعت أن تبني نصوصها باستخدام هذه الرموز داخل بنية القصيدة كضرورة فنية تدفع إلى استخدامها استخدامأ جديداً، أو تلجأ إلى خلق الرمز المرتبط بالحلم بمــا يتفق وو اقع تجربتها الشعرية المعاصرة.

[^1]
## رابعاً: دور الرمز في بناء القصيدة

والحديث عن الصورة الشعرية لا ينفصل عن الحديث عن الرمز باعتبار أن كلا منهما مرتبط بالتجربة الشعورية للشاعرة بمعنى "أن الرمز يكون أداة لنقل الششاعر المصاحبة للموقف وتحديد أبعاده النفسية فالصورة أساسها الرمز لأنها تجسد الفكر والثشعور"(")
"وبظهور الددارس النقدية الحديثة أصبحت الدر اسة الرمزية لأسلوب الــنص الــشعري تحاول تتبع ما بين عناصر النص وأسسه ووسائله وسائر مكنوناته من علاقات فنيـــة صــنعتها رؤية ذاتية نابعة من شعور خاص بالفنان، وصادرة في الوقت نفسه عن أثثر وقع ما يتضمنه ذلك
 إلى آخر ما نوحي به تلك العلاقات الفنية التي نظهت تلك المعالم وعناصر ها في شعره(('). ومن هنا تعددت تعريفات النقاد للرمز، فنهمم من رأى أنه "الإيحاء" أي التعبيــر غيــر المباشر عن النواحي النفسية السستترة التي لا تقوى اللغة على ادائها فــي دلالاتهـــا الوضـــية، والرمز هو الصلة بين الذات والأشياء حيث تنو الد المشاعر عن طريق الإشارة النفسية لا عـن طريق النتسية و التصريح"(؟).
 الظاهري مقصودأ أيضأ"(5)". والمتأمل لشعر أمينة يجد أنها شكلت من لغتها رموزأ متعددة ترتبط بعناصر أدبية وتاريخية ودينية وطبيعية، وهي في تعاملها مع نــــك العناصــر تتـــــاوز اللغـــة الإشارية الدالة عليها إلى مستوى الرمز، لأنها تستتد مدلو لاتها من وحــي رؤيتهـــا الــشعرية، فاكتسبت ألفاظها مدلو لات شعورية خاصة. فلجأت إلى تكثيف الواقع في عبارات محدودة عندما استغنت عن تفاصيل موضو عية حيث نرى في عبار اتها تركيزا و وتكثيفأ يغني عن الكثيــر مــن الأحاسيس والمشاعر، بل يشير في الوقت نفسه مشاعر أخرى. ويلمس الدارس للرمز في شعرها أنها استخدمته في جو انب متعددة من العملية الثعرية منطلة في ذلك من التز امها بقضايا المجتمع و إحساسها الوطني.
 يتصل بالخلجات النفسية العميقة، كما أن الشاعر ذاته غير آبه بالعالم الخارجي إلا بمقـــدار مــــا لا لا يخدم تجربته ويساعده على خروج تلك المشاعر والأحاسيس. أمّا أبرز الرموز التي أسهمت في تشكيل الصورة في قصائد الثاعرة "أمينة" فترجع إلى مصـادر متعددة كالطبيعة بما تشتنمل عليه من عناصر مختلفة، بالإضـافة إلى الرمــز التــاريخي والأدبي والفولكلوري حيث جسدت الأفكار عن طريق الإيحاء بدلا من التعبير المباشر، ما أوجد نوعأ من المشاركة الوجدانية بينها وبين المتلقي.

وفي هذا الصدد سوف أتتاول أهم الرموز الثخصية التي أسهمت في تــشكيل الــصورة ورؤية الشاعرة كرمز الشهيد ودلالته على الحياة والانبعاث، ورمز المـــر أة ودلالـــة الخــصب واستمرار الحياة والعدو ودلالات الظلم والقهر التي ارتبطت به من خلال السياق.

## 1. الثهيد رمز الانبعاث:

من الملاحظ أن هذا الرمز قد اتسعت له صفـحات دو اوين الثاعرة لما يمتله من ثـائيــة جدلية بين الموت والحياة، وقد جاء إمّا بالإشارة إليه بــ "الثهيد"، وإمّا باختيار اسم من أســـماء الثهداء المقاومين الذين استشهدو ا، ثم القيام بسرد قصة استشهادهم من خلال الأسلوب القصصي و الحوار، أو بإشار ات جزئية إلى صفة الشهيد، لأن هذه المفردة تتمتع بقدسية وأسطورية حيــث "تفتح النظرة الاينية نافذة على الفضاء الأسطوري مانحة إياه قيمة جدلية للموت و الحياة بعـــد أن تخطى الحاجز البشري عن طريق موته الجدلي المتجرد من ماهيــة المــوت ليُمـسـي ذا روح أسطورية أنبتتها المعتقدات البدائية لما بعد الموت ويموه بالحياة الأبدية روحأ سماوية، ويصطبغ بالبعث في أعين المتلقين"(').
ومن هنا شكل الرمز سمة خاصة ولعب دور أ في إظهار ما يجول في نفسها من أفكـــار
 بمدلو لات جديدة. وقد أفاضت الثاعرة من المدلو لات الرمزية ذات الدلالة المقــصودة الخاصــــة بالثشهيد.

أمّا أسلوب الرمز في شعر ها فيدور حول صور متعددة قد يكون من أبرزهـــا صــورة الثهيد، وصورة العدو، وصورة الأسير و المر أة المناضلة وحب الوطن، حيث تصب الــشاعرة

انفعالاتها إز اء المو اقف التي تريد أن تتبر عنها. أي أن هناك مسببات واضحة دعت إلى الرمز تجسدت بالقلق و التبرم من الو اقع.

وقد سئلت الثاعرة في حوار حول منهجها النقدي ورؤيتها لو اقع الحركــــة المــسرحية الأردنية عن ميل الكتاب المحليين إلى الاتجاه الرمزي، فقالت: "يستخدم الرمز حـين لا يمتلـــــ الأديب حرية التعبير، ولكن بشرط ألا يكون كالطلاسم غير الواضحة بحيث لا يعبر عن وضوح

المباشرة"(!) .

ويرى الباحث أن أهمية استخدام الرمز عند الثاعرة يعتمد اعتماداً كبير اً على الإيحاءات التي تكمن في الرمز من ناحية الفكرة أو لا، ومن ناحية الصورة ثانيأ، فالرمز في شعرها يعـــق الفكرة، ثم يعطيها أبعاداً جديدة تتساب معها الأفكار من جهة أخرى. فالصورة عندها بدأت من خلال الرمز المادي للأشياء، ثم تجاوزت ذللك لتعبّر عما فــي نفسها من أفكار حيث لا نتمكن اللغة العادية فعل ذلك.

وتتحدث الثشاعرة عن صورة الثهيد في تجربتها الثعرية في قصـائدها عن الانتفاضـــة، فتقول: "إن الثهيد هو العلم الفلسطيني الذي طو اه العدو وأخذِ الآن من يد المحتل ويرفعه الثهيد على المباني قبل ان يرحل... و الثهيد هو القيد الذي وضعه العدو في اليد والآن يكسر ... الثهيد هو أشجار الزيتون التي اقتلعها العدو، وهي الآن تزر ع، وإن الثهيد هو أسماء المدن والقـرى
 فلسطين الذي محاه العدو يكتب بيد الثهيد ويعود الآن يقر أ... (「). "فالصورة النموذجية للشهيد تبنى من مصدرين:

أ. مصدر و اقعي كامن، حيث يتكون من النظرة المعجبة بالثهيد من الو اقع الاجتماعي. ب. النظرة الأسطورية من الو اقع الديني، ومصدر شعري فني يرتفع بالثهيد عاليأ في صــور أدبية تبدل أماكن الشهيد وعناصر الحياة في الكون"(؟).

$$
\begin{aligned}
& \text { المرجع نفسه، ص. } \times \text {. } \\
& \text { (1) أحد داود ظليفة: الأسطورة في الشعر الأردني الحديث، مرجع سابق، صـ\& } 10 .
\end{aligned}
$$

ومن هنا تكثر الرموز لاى الثاعرة عن الثهيد، فهو اللنهار الذي يطرد الليل، والــشمس التي تطرد الظلام، و البحر الذي يطرد الجفاف والحجر الذي يبني البيت المهووم، و القــــح يــوم الحصاد.

ومن الأمثلة على اتخاذ الثـاعرة أمينة رموز اَ خاصة بالثهيد:
(أيها الثهيد

وجك حين يضيء الظلمة
لا يكون القمر، لا يكون الشمس
وجهك حين يضيء الظلمة
يكون الأرض)(").

فوجه الشهيد بمثابة النور اللساطع الذي يز احم الظلام فيطرده لأنه يأتي بنور وضباء أشدُ سطوعأ من نور القمر وضياء الثمس. وترى الشاعرة أن الوطن مشروع شهيد لكنه لا يتحقق على أرض الو اقع دون الاندغام و التمازج بين دماء الثههاء و الأرض التي ترنوي منها، عندما تقول:
(أحمله في النشش
وأشاهد من خلاله
فلا أحد يراني
بدونه) (Y).

و لا تكاد مجمو عة من قصـائدها تخلو من مفردات لها علاقة بمعاني الــــهادة، وخاصـــة عندما تذكر شخصيات بعينها كنماذج مشرقة في مسيرة النضال الوطني؛ من مثل: (عمر القاسم، عمر شو اهنة، فايزة مفارجة، رنا شعبان، عمر أبو سرحان، فها هي تخاطب أم الـشههيد التــي تبحث عن ابنها بين الجرحى فتقول: (ايتها الأم

ها أنت تبحثين عني... ولم تجديني

فالشاعرة قد استثمرت رمز البعث عندما قرنت بين موت الرمز/ الشهيد وحالة الميلاد، فلذلك نجدها استخدمت عددأ من عناصر الطبيعة للدلالة على رمزية الشهادة بما تحمله من بعـــ

 قصائدها التي تحمل عناوين شهيد، شهداء المقاومة، عملية استشهادية، من ذلك قولها في قصيدة "الملثم":
(في البيوت التي هدمتها
الحجر بناء في هذا الركام
المقلاع ضو ء في هذا الظلام
(أيها العدو أنك ليل و الملثم نهار) (٪ (٪)
نجد أنها استعارت من الطبيعة الصامتة رمز الحجر لما فيه من القـساوة لتــشير إلـىى تضـامن الطبيعة ووقوفها إلى جانب المقاوم كرد فعل على ظلم العدو • وفي أحيان أخرى توظف
 العطاء والانطلاق الرحب، و الخوف بما يمثله من الر هبة و المجهول والأخطار و الإبعاد، فنقول:
(إنه بحر
تقف السفن على شو اطئه) (")
ولأن الشجرة من أشند عناصر الطبيعة اتصـالا بالأرض وارتباطأ بها(٪) فــإن الــشاعرة توظفها كرمز يشير إلى الثبات والتحدي واستمرار الحياة.

$$
\begin{aligned}
& \text { و ها أنت تزغردين } \\
& \text { تعرفين، أن رفع علم وطني } \\
& \text { من على مسجد } \\
& \text { وهم يطلقون الرصاص علي" } \\
& \text { هو ميلادي)(') }
\end{aligned}
$$

(نقول: عدوك أطلق عليك رصاصـة
لكي يقتللك، لم يقتالك
و إنّما أنجبت كجذع الشثجرة فرو عأ، فرو عأ...) (').
فالثجرة هنا رمز التجدد و العطاء بخضرتها الدائمة(Y)، كما توظف مــضمون الحــديث الثريف بأن الشهداء يزرعون يومأ ويحصدون في يوم في الآخرة، حيث تقول: (تذكر أن تحصد يوماً حقلا
إني القمح يوم الحصاد) (؟
فالقمح يرمز إلى الخير والوفرة والخصب والأمل(گ). و هكذا تستمر الشاعرة في قصائدها التي تتتمي إلى زمن الانتفاضة بتوظيف رموز الطبيعة لتجسيد رؤيتها في انبعاث الحياة، عندما تقول تحت عنو ان "انتحاري": (موتى

جعل الأرض عشبا أخضر للأرض التي درسها بجر افته

إنني الربيع) (0)
فالعشب الأخضر فيه من النضـارة ما يبعث في النفس حالة من الأمل و الفرح، ثم تــزداد فاعلية هذا اللون عندما يتحول الرمز إلى ربيع من خلال النتبيه البسيط.

أمّا شجر الزيتون فقد ورد رمز أللحياة والارتباط بالأرض لأنها الثجرة المباركة قبــل


ثم تتفر ع عن الدالالة الدينية الدلالات الأخرى الاجتماعية والوطنية إلى رمز الطمأنينـــة و السلام وديمومة الحياة الممتدة عبر خضرتها حتى نسمع الرمز يقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (أمينة العدوان: قصائد عن الانتفاضة، المصدر السابق، ص07. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (o) أمينة العدوان: انتفاضة الأقصىى، مصدر سابق، ص•r. } \\
& \text { الآية هr، سورة النور . }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (هذه حياتي } \\
& \text { أقدمها } \\
& \text { شجرة زيتون } \\
& \text { أزر عها } \\
& \text { أرجو عدم اقتلاعها) (') }
\end{aligned}
$$

فحياة الرمز/ الشهيد التي انتهت في عالم الحس هي ديمومة مستمرة في عـــالم الأزل لا يداينها في عالم الحس إلا ديمومة شجرة الزيتون التي تبعث الأمل وتجدد الحياة.

كما تشبه اغتيال الكو ادر باقتلاع أشجار الزيتون بوصفهم رموز أ للمقاومة رمز العطاء،

# (اقتلع أشجار الزيتون <br> أزر ع شجرة <br> فأرى غابة آتية) (「) 

فأثشجار الزيتون ترمز إلى الثهـاء بوصفهم منارة تقدم النور لمــن بعــدهم، إذ قــدمت
الثاعرة صور ها الحسيّة التي تعتمد على البصر و الحركة و اللون لبث دلالات رمزيـــة تــضفي على جو الثهادة و الحركة و اللون و التجدد. ولم يقتصر نوظيف الثاعرة لرموزها علــى عـــالم النبات لكنها وظفت بعض مظاهر الطبيعة كالنهار والنجوم والبحر، ونكتفي بــذكر مثــال، لأن الدر اسة لا تهدف لحصر جميع النماذج: (مهما نامت الأرض/ إنني النهار / حـين تر انــي آتيــا تستيقظ( )

و هكذا وجدنا أن الطبيعة بعناصر ها المختلفة كانت منهلا استقت منـــه الــشاعرة أمينــة العدوان رموزها للالالة والإيحاء برؤيتها للشهيد لما تثيره- الطبيعة- في نفس المتلقي من جمال وإحساس بالثوق و الحنين، بحيث تشند انتباهه لما تحمل في طياتهــا مــن البـساطة و الدهــشة والإبداع، بالإضافة إلى كونها وسيلة للتعبير عن خفايا نفس الثاعرة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) أمينة العدو ان: انتغاضة الأقصى، المصدر السابق، ص9. }
\end{aligned}
$$

 دوره في بناء القصيدة متجاوزة بذللك المظهر الخارجي للتعبير عن مكنوناتها الداخلية العميقــة، فحمّلت المر أة (الرمز) دلالات غنية مكثفة للإشارة إلى الأمومة والأنوثـــة إلــى جانـــب دلالــــة الخصب والحياة، فغدت رمز أللأرض أو الوطن. حيث أثثار بعض النقـــاد إلــى أن الــشعر اء يسعون غالبأ إلى إيجاد علاقة بين المر أة والأرض، فيوحدون بينهما باعتبار هما وسيلة الخــصب و النماء('). فالمر أة كما نتول الشاعرة لها دور إيجابي خاصة خلال الانتفاضـــة، حيــث بــرزت شخصيتها فاعلة ومؤثرة، فهي رمز العطاء والبناء تتجب الأبطال، وتدافع عن الأرض، ونتزغرد
 من أجل المعتقل والأسير زوجأ كان أو ابنأ أو أخأ، فنرى هذا الموفف يتكــرر تــــت عنــوان "زوجة معتقل" كقولها:
(في الصباح أخرج في مسيرة
من أجل المعتقلين
في المساء
أطوف في المنزل
انظر إلى مقعده الفارغ....)
وفي صور أخرى يأتي حاملا دلالات ذات بعد إيحائي عندما تــصبح المـــر أة مــــادلا للحياة، إذ توسع الثاعرة رؤيتها للرمز في ظل الاحتلال، حين تقدمها خلال مشاهد متعددة، كما في قصبدة "زوجة معتقل في سجن نفحة":
(أرى المر أة

التي تحمل ابنها وتسير
قد يكون لها أم أو أب أو زوج هنا
لم تغادر ها الأسو ار
في هذا الثار ع ير اها المارة تسير
أكثر من الشرطي)




فالمر أة (الرمز) في هذه الصورة تقوم بأعباء جسام تبدأ من البيت حيث تربية الأبنــاء، والاهتمام بالمتقللين من الأزواج، أو الآباء والأخوة، ثم الإصرار على ذلك بكل شموخ و عنفوان

في قولها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (ماذا تركت لي } \\
& \text { البيت أم الأرض؟ } \\
& \text { أم وطني الذي } \\
& \text { أخذته أم هو } \\
& \text { حملته معك أيضاً } \\
& \text { الحديقة والثجر)(1). }
\end{aligned}
$$



 الشهيدة "زهرة الأطرش":
(ونحن لا ننوي الرحيل
ونرفض أن تصبح بيوتنا أنقاضـا يهزمون
ونشيد ثانية وثالثة
بيتّا لنا...) (r).

وحين تريد الثاعرة للمر أث// الرمز أن تفضي بككنونات نفسها للقارئ، فإنها تلجأ إلى آلية الاسترجاع للتحرر من قيود النفس الكامنة في نزعة الأنانية، وحب الذات من أجل الانطلاق إلى حرية أرحب، فها هي "زوجة المعتقل في سجن شطة" تقول:
(حين أعتقل

قال إنّ الوطن معتقل
ويريده حرا
سرت نحو اختفت المقاعده
ور أيت نفسي على مقعده أجلس) (').

ولكثف المزيد من رؤية الثاعرة للو اقع ودور المر أة فيه اهتمــت بتوظيــف التــداعي لرمز ها لينطق بما يجول في داخله من كره للاحتلال و أدو اته التدميرية، فتقول:

علي أن أكره هذه الجرّافة كثير ا قبل أن أقيم في الثار ع)(Y).

ومن هنا كثرت تداعيات زوجات الشهجاء مجسدة آثار الفقد وآلام الحزن:
(أغضضت عيناك

ما أكثر ما تؤلمني
هذه الإغماضة)(ب)
ومن صور رمز المر أة التي تتكرر على مساحة واسعة من قصـائدها رمــز الأم ســواء على صعيد العنوان أم كان في المتن، ترمز بها إلى العطاء لهذا كثرت العناوين التي تركب من
 والأمل، والحنان والقسوة، تجسد صورة فيها من الجر أة ما تجعل المرأة الرمز تتحامــل علــى جر احها لتشارك أبناء الوطن في الو اجب الوطني:

$$
\begin{aligned}
& \text { (الو اجب الوطني: } \\
& \text { العلم الذي لفّ به } \\
& \text { جسد ابني } \\
& \text { في النعش، وأنا أبكي } \\
& \text { مستح دمعي) }
\end{aligned}
$$

كما أن الجماهير تقف معها وتلتف حولها لدحر العدو، وهذا بلثقي مع رؤية الثاعرة في
حتمية انتصار الحق على الباطل(0)، ففي هذا الإطار تقول على لسان "أم سارة".

وما يلفت النظر في قصـائد الشاعرة أن رمز الأم وصورتها لا تكاد تختفي حتى تظهـر
مرة أخرى، وخاصة عندما تريد ان تعبر عن معاني النضـال الشعبي في مو اجهة الاحتلال(؟). فنجد أن المر أة (الرمز) أخذت بعدأ إيحائيأ مؤثر أ وفاعلا في سياق القصيدة لأنه اقتــرن في كثير من القصائد بالثهيد وكلاهما يوحي بالعطاء والتضحية على الصعيد المادي و المعنوي، و هذا ما يفسر اهتمام الشاعرة بالمر أة و إيمانها بدور ها في الحياة الاجتماعية و النضالل.

س. العدو/ رمز الظلم:
وحتى تكتمل رؤية البحث أجد لز اما علي أن أتحدث عن بعض الرمــوز ذات الدلالــــة المرتبطة بصورة العدو، وذلك لأن هذه الرموز تتاثرت على امتداد صفحات دو اوينها من خلال رموز طبيعية كالشتاء و الخريف، و الليل و الغيم و البرد و اللتج، هذا بالإضافة إلى الصفات البشرية كالجندي و اللص و القاتل و الغريب و غير ها:

## * الجندي:

وهو رمز يشير في دلالته الأصلية إلى القوة والعنف، فجاء هذا الرمــز فـــي قــصـائد الشاعرة يحمل دلالات الظلم والاحتلال وذلك عندما تتحدث عن دوره فــي ممارســـة التعــذيب و العنف ضد الأبرياء و الأسرى والأطفال و غيرهم.
ومن الأمثلة على ذلك قولها:
(وجندي مدجج بالسلاح
وبسلاحه يضرب رأسي)(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { (وخيط من دماء } \\
& \text { يسيل من فمها } \\
& \text { يشحب وجهي } \\
& \text { ويهرب اللون } \\
& \text { أركض مع المشيعين في الثار ع الغاضب } \\
& \text { يطلقون الصرخات، فيهرب الثحوب } \\
& \text { وتلتف حولي الألوان) ('). }
\end{aligned}
$$

وكا جندي الاحتلال) (أيها الجندي... يا ظلام

وللمبالغة في الإيحاء بالر عب و القتل فإنها تلجأ إلى استخدام صيغة الجمع بدلا من المفرد
في بعض القصـائد:
(أنا أفنتقده
وصورتة تلازمني
تملأ الساحات الفارغة
فيستعد الجنود
وتتأهب البنادق) (')
فلا يخفى على المتلقي أن السياق الذي استخدم فيه رمز الجنـدي لا يــوحي إلا بدلالــــة واحدة، وهي الإشارة به إلى العدو و الظلم والاحتلال كأهم عنصر يتكئ عليه في عدو انه.

* قاتل، جزّار

وقد ورد هذا الرمز في قصـائد عديدة(٪). وهو رديف لرمز الجندي السابق في الدلالـــة،

$$
\begin{aligned}
& \text { تقول: } \\
& \text { و أنا أقول له: } \\
& \text { (احترم مقدسانتا) } \\
& \text { اقتلع عيني } \\
& \text { قاتل، قاتل } \\
& \text { ينشر السو اد ويغطي وجهه) ( }{ }^{(5) .}
\end{aligned}
$$

و عند الحديث عن جو الرعب و المذابح الجماعية لا تجد أفضل من وصف العدو بالجزّار لما تتطوي عليه المفردة من معاني الوحشية فنقول:
 ص صor ror ا...
(() أمينة العدو ان: انتغاضة الأقصى، المصدر السابق، صه 0

من الرموز التي توحي بالظلم والشر لتجسيد رؤيتها لبشاعة العدو وظفت رمزي السجّان و الجلاد لإضفاء المزيد من الرعب و الخوف الذي ترغب في وضع المتلقي فيه، حيث تسهم فــي بناء الصورة وتجسيد رؤيتها لو اقع الاحتلال نقول:
(هربت القفاز ات
وبدت للجميع
يد الجلاد) ( (Y).

ويلتقي مع هذا الرمز السجّان في غير موقع، نقول تحت عنو ان "أسلاك شائكة":
أسلاك شائكة
تلّف حول الكائنات
وهو السجّان، لم يعد إلا هذه الدوائر) (ثّ.

* الغريب:

ويلاحظ أنها تلجأ لاستخدام هذه المفردة عند الحديث عن محاو لات العدو نهب خيـرات
الأمة ومقدر اتها و الذي يتجسد بالر غبة في الاستحو اذ على كل شيء، حيث تـــأتي دلالـــة هـــــه اللفردة (الغريب) منسجمة مع رؤيتها الثعرية، من ذلك قولها:
(يقول هذا الغريب

لما لا يكون هو العامل
و أكون صاحب المزر عة
يقول ذلك حين يتذكر المحصول)(؛ (؛

$$
\begin{aligned}
& \text { (أمينة العدو ان: دمه ليس أزرق، مصدر سابق، ص90. } 9
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { أمينة العدوان: العث، مصدر سابق، صع٪وا } 1 \text {. } \tag{目}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (يدفنهم في الظلمة في قبور جماعية. } \\
& \text { هي مذبحة } \\
& \text { و الجز ار و إن خبأ السكين } \\
& \text { (') (') } \\
& \text { * السجّان والجلاًا : }
\end{aligned}
$$

وعند تتبع المو اقع التي جاء فيها هذا الرمز نلحظ أنه استخدم في حالة التعريف مما يدل

 غطاء شرعي كابِر ام العقود، حيث تقول في هذا السياق:

$$
\begin{array}{r}
\text { (منذ اليوم لن تعمل وحدك معأ } \\
\text { سنعل }
\end{array}
$$

ويقول لي أيضاً هذا الغريب
إنه منذ اليوم
هو من سيكتب العقود) (').

ويجدر بالذكر أن الثاعرة عندما تستخدم رمز الغريب لا تذكره إلا مسبوقأ باسم الإشارة (هذا) ما يدلل على قربه الحسي و المعنوي، إذ لا عجب في ذلك لأنها تصوره وقد أصبح داخــل

وفي هذا السياق نجد أن الثاعرة تلجأ إلى استعادة رموز الطبيعة لتعبر عــن رؤيتهــا، فوظفت الشتاء وبرده، والخريف وجفافه، ومن الليل وحشته، ومن السماء غيومها محاولة منهــا
 رابطأ مشتركأ بين الاحتلال وحالة التشرد في برد الشتاء القارس كنتيجة حيّة لما يقوم به العـــدو من هدم المنازل وتشريد أهلها:

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (أمينة العدو ان: العث، مصدر سابق، ص . . . . } \\
& \text { المصدر نفسه، صr.r.r. } \tag{}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (هذا بيتي } \\
& \text { ولكن هذا الغريب } \\
& \text { يغيّر في أثاثثه } \\
& \text { في جدر انه } \\
& \text { في نو افذه } \\
& \text { وفي الأبواب) (「) }
\end{aligned}
$$

## (لا سقف، لا باب، لا نافذة

أبقى
يأتي برد... في الشتاء القارس طاردأ الجدران) ('
ولكنها عندما ترغب في التأثير في نفس المتلقي تضيف إلى الشتاء وبرده عناصر أخرى
نوحي بالخوف والألم فتذكر الغيوم التي تحجب أنثعة الشمس كرمز للحرية:

فجملة (يركضون خلفه) أسهمت في تخصيص دلالة الغيم المحصورة رمزيتها في هــذا العدو من خلال عودة الضمير في خلفه على الرمز الغيم. فلفظة الشتاء وما يقترن بها في هــــه اللسياقات ليست إلا إيحاءات بما يعتمل في نفس الثاعرة من ضيق وشــعور بـــالقلق والوحـشـة بحيث أصبح هذا الرمز موحيأ بالبرودة، ومو عدأ للحزن، فغدا مجيء الثنتاء- بالنسبة للمــشرديمتل إحساسأ ثقيلا قدمته الصور الموحية التي شحنتها الثـاعرة بعناصر نفسية تحولـــت معهــا المشاعر الموحية بالخير لرمز الشتاء إلى إيحاءات سلبية تشي بالموت بدلا من الحياة(؟).

دلالات نفسية أكثر منها مجرد فصل، فاتخذته رمز أللتعبير عن مشاعرها القلقة المتوترة تجـــاه الو اقع بما فيه من تقلبات سريعة. ففي سياق اغتيال الكو ادر تشبه فتلّهم بحلول الخريــف، حيـــ أصبح معادلا للموت و الذبول وتساقط الأور اق، فهو إيذان بالموت و الفناء(گ)، فنقول تحت العنو ان ذاته:
(تساقط أور اق الشجر يريد أن يجعل الثشجرة بلا أوراق

ينتظر، ينظر موت الشجرة
ياللخريف القادم)(0)

$$
\begin{aligned}
& \text { ('(أمينة العدوان: جلاجل غرب النهر، مصدر سابق، ص؟ (. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (8) المرجع نفسه، ص90. } \\
& \text { أمينة العدوان: كريات دم حمراء، مصدر سابق، ص^• •1. } \tag{}
\end{align*}
$$

فمن الواضح أن الثاعرة أمينة توظف رمز الخريف لتحمله دلالات سلبية تعــود إلــى إحساسها بالحزن العميق للإشـارة إلى و اقع الأمة المتردي. و إضـافة لما تقدم فإنّها نوظف الليــل والرياح في السياق نفسه مثل قولها:
(كيف استشهـج؟
الليل أتى للنهار
صباح الخير يا نهارا ردل) (")
وكذا قولها:
(أمام العاصفة
تكفهّر الوجوه
و الرياح تأتي وتقيم) (Y)
فإنها تفيد من نوظيف النتثخيص في بناء الرمز ما يعطي فرصة أكبر في فهم الرمز في إطار اللياق الفني للقصيدة. ولكنها عندما توحي من خلال رموزها بدلالات القـسوة والرعــب وتصور معاني الظلم الشديد والغدر، فإنّها تعمد إلى رموز من عالم الحيوان لتحمّلها مــدلو لات تتاسب رؤيتها وتجربتها الشعرية:

$$
\begin{aligned}
& \text { (بعد أن صادر البحر } \\
& \text { هل سمك القرش } \\
& \text { سيبتلع الأسماك) ("). }
\end{aligned}
$$

وتتكئ على أسلوب المقابلة المعنوية عندما تصف العدو بالغدر و اللؤم و الخسة، تقول في

$$
\begin{gathered}
\text { قصيدة "مصائر": (وضع الطفل أمام الذئاب (\&) أخذت الذئاب نتهشه...) }
\end{gathered}
$$

ويلاحظ أن الثـاعرة قد استخدمت رموز أ أخرى لترمز من خلالها إلــى العـــدو ولكــن بدرجة أقل من غيرها، بحيث استخدمت مرة واحــدة أو مــرتين، كـــاللص، وقــــطـ طريــقـ، المستوطن، وجدعون، وأسنان، تجار السلاح، الجندي القبيح، والمخر ج، والز ائر الكريه: (لا أستطيع أن أعمل مع قاطع طريق هل و أنا أعمل معه هل سيشق الطريق (') أم يأخذ الطريق)

و هكذا ظلت الثناعرة أمينة تعاني تجربة و اقعية أخذت منها كل مأخذ، وسيطرت عليهــا بكل حو اسها و أعماق وعيها، لذلك فهي نرى الوطن يختلط ويمتزج بكل شيء، فاتخذت من كــل شيء حولها وكل ما يجول في نفسها رمز أ لهذا الوطن. فقد استخدمت في شعر ها رموز أ متعددة مختلفة المصادر بعضها ذاتي، والآخر تر اثـــي، فأكثرت من الرموز الوطنية، فتجسد الوطن في ألفاظها ورموز ها مثل: البحر، و الثشجر والعقـــال و الكوفية، والأغنية الوطنية والمو اقع الأثرية، كما أنها اختـــارت رمـــوز ا ش شــــصية كـــالمر أة،
 التعبير الثعري، حيث ترتقي به من مستوى الإنسان العادي إلى مــستوى الرمــز الفنــي، لأن الشاعرة تعيش حلمأ كبير أ ينهض على أكتاف الو اقع الموضوعي، فالو اقع كما يقــول أدونـــيس "إدكانأ واحتمالاً ليس حضور أ حقيقياً راهنأ، أو مقبلا، وإنّما هو الإحساس بمثل هذا الحضور "(٪). وقد تركت من الرموز ما لم يكن له حضوره كرمز استخدم على الحقيقة أو المجاز الذي لا يصل إلى مستوى الرمز الفني لأن الرمز "اللغة التي تبدأ حين تتتهي القصيدة، أو هو القصيدة التي تتكون في وعينا بعد قراءة القصيدة..." (؟)، كما أن الرمز أداة لغوية تحمل وظائف جماليـــة تسهم في تشكيل تجربة الشاعرة على نحو يتفق مع مكونات النص الفني، وهــو أيــضـأ رؤيـــة واستشر اف تنوق للقبض على الإنساني الخالد من خلال الشخــصي الفــاني، و المعنــوي غيـر المحدود من خلال المادي المحدود(گ) من هنا نوعت الشاعرة في رموزها بين ما هو شخــصي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) المرجع نفسه، ص. }
\end{aligned}
$$

ابتكرته من وحي تجربتها ورؤيتها للو اقع بما يتلاءم و الحالة النفسية لها، ورموز تر اثية مختلفة. أسهمت في تجسيد رؤيتها للو اقع من حولها.

ولم تقتصر أمينة العدو ان على توظيف الرمز الثخصي أو الثتراثي و إنما لجــأت إلــى
الدفارقات وسيلة تصويرية إيحائية تسهم في تشكيل النص الشعري وفي تجسيد الدلالة الــشعرية

## خامساً: المفارقة ودورها في بناء القصيدة

## ا. تعريفها:

المفارقة نمط من القول يقصد به النضـاد بين المعنى السطحي للفظ ومعانيــه العميقــة، فتعني التعبير عن موقف على غير ما يستلزم ذلك الموقف، كأن نقول للمسيء تهكماً أحسنت! أو نقول للمخطئ يا للبر اعة، وتعني أيضأ حدوث ما لا بيتوقع(").

ويعود هذا المصطلح إلى أجو اء الفلسفة اليونانية، حيث جمهورية أفلاطون، ككـــا تــرد
بمعنى الاستخدام المر او غ للغة، وشكل من أشكال البلاغة، يندر ج تحتها المدح في صــيغة الــــم و الذم في صيغة المدح() فهي تتألف من مقطعين (Para) وتعني المخــالف أو الــضد، ومــن (Doxa) ويعني الر أي، فيكون معنى كلمة (Paradox): ما يضـاد الر أي الثـائع(٪) وفي المعجــ الفلسفي هي "إثبات لقول يتتاقض مع الر أي الثائع في موضو ع ما بالاستتاد إلى اعتبـــار خفــي على هذا الر أي العام حتى وقت الإثبات"(ڭ).

و المفارقة التي نقصدها: شكل من أثنكال القول يساق فيها معنى ما، في حين يقصد منه
معنى آخر غالباً ما يكون مخالفأ للمعنى السطحي الظاهر .

[^2]تعد المفارقة من السمات الأسلوبية المهمة في الشعر العربي المعاصر، بوساطتها يعبـر الشاعر عن موقف يمثل تتاقضأ ظاهرياً وتستخدم هذه الظاهرة في الشعر لأغر اض متتوعة، كأن تباغت القارئ فتوحشه ونتير انتباهه، كما أنها تحفزه على اللفكير • في موضوع المفارقة، وتمنح المتلقي متعة حسيّة باكتشافه الرو ابط الخفية في النص الــشعري('). فــيمكن أن نعــد المفارقـــة بتتويعاتها المتعددة من أهم التقتنيات التي تعتمدها القصيدة المركز ومن أكثر ها حركـــة و إدهاشــــا وتفننأ في استثمار العلاقة التجانسية بين سواد الكتابة وبياض الورقة، وما يتمخض عنهــا مــن تجليات طباعية تشتغل على تسخير كل المدكنات الشكلية إلى أعلى درجات شعريتها(٪). وقد بين (وارين) أهية اللفارقة في الشعر، قائلا: "لقد جهد الشعر اء منذ آلاف الــسنين، وصرفوا وكدهم ليقولو ا ما يعنون، وهم لم يحاولوا قول ما يعنون فقط، وإنّما حـــاولوا أن يـــأتو ا بالدليل على صحة ما يعنون وعلى صدقه. يدلل القديس على صدق رؤياه بالخطو في النيـران باسما غير هياب، ويدلل الثاعر وهو دون القديس إثنارة على صدق رؤيته بإسلامها إلى نيران اللمفارقة -إلى در اما شعره بناءً وتركيبا-- مؤملا أن تتفي النير ان ما فيها من خبث.

أو يروم الثاعر بكلمات أخر أن يشير إلى أن تجربته قد أينعت، وأنه اقتطف ثمر اتهــا، وأن يلمح أنه قد أبقى على ما في التجربة من اختلاط وتناقض، و المفارقة واحــدة مــن طـــرق الإلماح وسبيل من سبيله"(؟).

إذأَ لا بد في حالة المفارقة من كسر "أفق التوقع" وتتقل الحال الشعري من وضـــع إلــى وضع مغاير عندما يرتد الفعل من الزمن الخارجي إلى الزمن الداخلي الوجداني، بالإضافة إلـى أن آلية الترتيب و البعثرة على مستوى التجليات الطباعية، وحركة السو اد على مساحة البيــاض تتتهي بانتصـار البعثرة في نوزيع الدو ال توزيعأ إفراديأ هابطأ إلى الأسفل حيث يتحقق المعنـىى البصري(₹)

عدنان خالد عبدالل: النقد النطبيقي التحليلي، دار الثؤون الثقافية، بغداد، 9A7 1، صV.


 محمد صـابر عبي: شعرية طائر الضوء، مرجع سابق، صب؟.

و عليه فإن صور المفارقة تتعدد وتتخذ أشكالا متعددة حتى إنّ الكثيرين يعدونها شــيئأ لا
بد منه في الحياة، فمثلا يعدها (جوته) "ذرة الـلح التي وحدها تجعل الطعام مقبـول المـــذاق"(!). وبعدها (كيركيجارد) أساسأ في الحباة إذ يقول: "قد يدعي المر ء أنـه ليس من حباة بشرية أصــيلة مدكنة من دون مفارقة"(؟). وعلى مـا في العبار ات السالفة من المبالغة إلا أن للمفارقــــة وظيفـــة وجودية تتجسد في إعادة التو ازن للحياة سو اء في حالة الهزيمة و العجز، أم في حالـــة الــسخرية و التتكم خاصة في المو اقف التي تشكل تحديأ صعباً للإنسان لا يجدي الجد معها نفــــأ، فتـــــتي المفارقة لإبعاد القلق و إعادة التو ازن و الطمأنينة، أي أنها تلعب دور أ إصلاحياً نفسياً اجتماعيا(٪). أمّا الناقد المتمرس فإنه يجد في المفارقة أسلوباً يهدف إلى خلق نص جديـــد فـــي عقــل المتلقي(؛)، ينفتح على عدد من المعاني اللامحدودة جرّاء التأمل و الثتدبر في تتاقــضـات الــنص الأصلي، فتغذو المفارقة عملية تحول للغة عندما يصبح المعنى أكثر إقناعأ وتأثير أ مما لو قدّمــــهـ الكاتب لقارئه على طبق من اللغة المباشرة.

فالمفارقة إذن هي إحدى الوسائل الفنية و التصويرية التي يستعين بها الثاعر لتـصوير أبعاد تجربته ورؤيته المركبة لو اقعه المعيش، وإخر اجها من حيز الذات المجرد إلى حيز الحـس الموضوعي. وتلح هذه المفارقة التصويرية على إبراز التتاقضات المختلفة التي تختفي في طو ايا النفس أو تتر اءى في أطر اف الو اقع(0)

فالتتاقض في المفارقة التصويرية فكرة تقوم على استتكار الاخــتـلاف و التفـــاوت بــين أوضاع كان من شأنها أن تتفق وتتماثل، أو تقوم على ضرورة الاتفاق فيما و اقعه الاخـــتلاف(¹). أي أنّ المفارقة التصويرية تحاول أن نوظف التتاقض توظيفأ موحيأ دّالا، وليس مجــرد الجمــع بين ضدين أو أكثر كما نجد على سبيل المثال في الطباق الذي يجمع بين أضـــداد دون وجــود تتاقض و اقحي في السياق الشعري بين هذه الأضداد، مما يحيل هذا الطباق إلى تضـاد أو نقابــلـ
 الأضداد و استغلاله استغلالا موحيأل(V).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( د.سي. ميويك: المفارقة وصفاتها، مصدر سابق، ص7 ال }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (®) فتحي أبو مراد: شعر أمل دنقل، در اسة أسلوبية رسالة دكتور اه، اليرموك، O . . . } \\
& \text { (1) علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مرجع سابق، صغ صا ا. } \\
& \text { (Y) المرجع نفسه، صVY I }
\end{aligned}
$$

 شعر ها، ويكننا أن نعزو ذلك إلى رؤية الثاعرة للواقع المنتظي بما فيه من تناقضات كبيرة لم تعد الأساليب المباشرة قادرةَ على الإيحاء بها.

هذا إلى جانب شعور ها بطغيان العولمة وما صاحبها من ازدياد حالة الهزيمة والغــزو الثقافي الذي أجبر الإنسان العربي على التقوقع و انجر افه نحو الثتليد، فما كان من الثناعرة إلا أن اتخذت المفارقة أسلوبا فنيأ للإيحاء بأبعاد تجربتها المعاصرة، لما تنوم عليه من كثفافة شــورية عالية قادرة على الغوص في أعماق النفس والإيحاء بهــا إيحــاءُ يتجــاوز الغايـــة الإبلاغيـــة ويستشرف آفاق الثأثير الجمالي، والالتناذ الفكري والثشوري(").
r.

ثمة أساليب لتوظيف المفارقة في النص، فقـ تكون في قدر بسيط بحيــث تجمــع بــين نقيضين في وقت واحد على مستوى الكلمة الواحدة أو التعبير الواحد فتثير نوعأ من الــسخرية

 جزئياته وتتاقضاته منفصلة عن بعضها بعضاً حيث لا يجدي مع كل هذه السوداوية أن تُعالجَ كلا واحدأ، بل لا بد من التجزئة بقصد الإصلاح أو لا بأول ثم العودة لللظر بشكل تكاملمي، ومن هنـ الصور في شعر ها نقول تحت عنوان "إنسان يولد": (في الشار ع، يعلو صراخ
إنسان يولد، حيث ما تز ال المر أة التي وضعت
مولودأ ميتًا تتام)(T).


 بالمعنى إلى دلالة أبعد، فالمولود يرمز إلى الحرية ولكنها غير متحققة، والهوت يرمز إلى تعثر


حركة التحرر ممثلة بالميلاد الميت للقيمة المنشودة. كما تسهم آلية التتاقض القائم على التجـــاور و النتافر من خلال إثارة الدهشة في مثل قولها: (وقد كوفئ اللص/ المحكمة فرغت/ و القاضي مات) (').

فالمكافأة كانت للص وليس هذا محلها، وما زاد من حدة المفارقة فر اغ المحكمة ومــوت القاضي الذي يوحي بفكرة و اقعية تتجسد في انقلاب المعايير ومن ثم موت رمز العدالــــة وهــو القاضي. كما نتوم المفارقة ببيان شدة التتاقض في الو اقع عندما تجاور بين صورتين تمثلان قيمة

الحضور و الغياب في قولها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (وهو يلكنني في حلبة الملاكمة } \\
& \text { يدي قبضة مطوية }
\end{aligned}
$$

فالقصيدة تجسد موففأ يتضمن حقيقة مفادها الاستسلام للخصم في ساحة الحرب ولـــيس
في حلبة الملاكمة حيث اتسعت الدلالة وأصبحت وطأتها شديدة باتساع المكان لتتقل إلى المتلقــي ما يتضمنه الو اقع من حالة الخنوع و الضعف، ليؤدي النص أكبر قدر ممكن من رؤية الــشاعرة في تبرير ما قد يحدث من الاستسلام والهزيمة، حيث لا يوجد استعداد حقيقي.

وقد تقع المفارقة من خلال آلية النفي والجزم، عندما نقر أ مثل ذلك في قصيدة "مقاومة".
(الجنود غياب/ و الأسلحة لم تعد تبدو) ().

فما يقوله المقطع يشبر إلى انعدام المقاومة، حيث جاءت الصدمة من خلق الهــوّةٌ بـــين عنبة النص(مقاومة) وتتاقضها مع دلالات النص، وقد عززه حرف النفي لعدم وجـود أســـلحة وليس هذا وحسب، وإنّما هناك غياب لعنصر هام وهو الجنود فكيف نتوقع المقاومة؟ وفي مو اقف أخرى تحدث المفارقة على مستوى الثكل و العنو ان عندما نوحي الــشاعرة

برؤيتها لازدو اج المعايير من مثل"الحارس و اللص" حيث تقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { (نقل الحارس إلى المنفى } \\
& \text { وأنو ا باللص كي يحرس المنزل } \\
& \text { اللص يسرق المنزل } \\
& \text { و أصحاب المنزل يقولون: } \\
& \text { إنه يحرس المنزل)('). }
\end{aligned}
$$

فالمفارقة تتطوي على قدر كبير من المفاجأة التي تصدم ذوق المتلقي بالثوقع الخائب، إذ إن العنوان قائم على التضـاد من حيث الدلالة وهو بدوره يلقي بإيحاءاته على النص.

و أحيانأ تتوسع الثاعرة في استخدام الـفارقة. بحيث ثبنى القصيدة كلها من خلالها بكــل صور ها الجزئية، عندما تكون بين صورتين أو لوحتين منقابلتين أو متتاقضتين تمتــدان علــى القصيدة بحيث تأتي كسمة أسلوبية تشد انتباه القارئ، وتمثل كذلك موقــف الــشاعرة وفلـــسفتها وو عيها للو اقع وقيمه السائدة فيه بكل تتاقضاته الحادة.

ومن الأمثلة على ذلك قولها تحت عنو ان"كرنفال":
(يقود الأحرار وهو عبد
ينصب المحاكم وهو متهم
المفاتيح ضائعة، الأبو اب مغلقة
تختلط الأدوار يتساوى كل شيء
أبيح الظلم، ومنع العدل
المجرم بريء، و البريء مجرم
العدالة خوذة
الحلم كابوس
الضوء ظلمة
البرد شديد
و المعطف لم يعد يدثر أحدأ
الز هور تلقى إلى الشار ع
الق.ح شديد
و الطلاء لم يعد يخفي وجه أحد)(「).
(1) (أمينة العدو ان: أمام الحاجز، مصدر سابق، ص آب.
(المصدر نفسه، ص ص1 ا - 19 ( 19

في هذه القصيدة قامت صور ها الجزئية على المفارقة التي تحققت من خلال التجاور بين ضدين أو أكثر، فكل شيء قد انقلب إلى الضد واختلط الحابل بالنابل، فهل بعد هذا من رغبة في الاحتفال المهيب الذي طرحته الشاعرة وهو "الكرنفال". ما دام الحر عبداً، والمجرم بريئا، ومنع رئ العدل مقابل إباحة الظلم.

فطالما أنّ الثـاعرة ترى الو اقع بهذه الرؤية، فإنّها اجتهدت في نقل رفضها إلى المتلقــي من خلال المفارقة. فالمفارقة تلتقي بأهم عناصر الار اما كونها تجسد الصر اع وتتاقضات الحيــاة و الحركة و الفعل، ثم قيامها بتجسيد التجربة وتحريرها من ذات الشاعر إلى أفق أشمل.

وهي بالتالي"وليد موقف نفسي وعقلي وثقافي معين وهي في الو اقع تعبير عــن موقـــ
مخالف بطريقة مباشرة... تتضمن مستويين: أحدهما سطحي والآخر عميق "(').
فنتقول تحت عنو ان"فر اغ":
(لم ينظر إلى الطريق القديم
ولم يجتز الطريق الجديد
طريقين مختلفين
إثنار ات على كل طريق، ولا إشارة إلى أي طريق
لا يعرف

وجه بدون ملامح، و هوية قد تضيع
(「) في أي طريق)

تؤول حالة الضياع هذه على أنها تجربة و اقعية في ظاهر ها لكنها فــي جوهر هـــا تــشير إلــى التأرجح بين طرفي نقيض لحالة صر اع الأفكار و الثقافات المختلفة خاصـة عندما تهدد كيان الأمة بالضياع.

وفي هذا السياق نجد أن "تهاني شاكر" حاولت الربط بين المفارقة في شعر أمينة العدوان
 إصلاحية لهذا قامت بتقسيم أنواع المفارقة عند الشاعرة إلى:

مفارقة التتافر، أو التجاور للأضداد بطريقة تستفز القارئ وتجعله يعيش بين تتاقــضات
الو اقع(')، تقول في ذلك: (تحلم في الحياة هي شابة/ تحلم بالموت هي عجوز ) (「).

وفي قسم آخر تسمية المفارقة في السلوك الحركي، حيث اعتمدت على تعريف ناصــر
شبانة في قوله:"هي مفارقة ليست لغوية وإنما حركية، فهي نرسم صورة للسلوك الحركي لـــنـ تقع منه أو عليه عناصر ها أو مكوناتها، وهي حركة عضوية أو جسمية عامة تبرز فيها عناصر مثيرة للغر ابة والسخرية"(؟). من الو اقع العربي المليء بالمفارقات كنوع من البكاء المــبطن، إذ تصور من خلالها حالة الفرقة و الهزيمة والانكسار (گ)، من أمثلة ذلك:

$$
\begin{aligned}
& \text { (أتى من الصحر اء/ سيموت عطشأ / اسقوه ماء } \\
& \text { نظروا إلى النهر / وقالو ا: لا يوجد ماء)(0) }
\end{aligned}
$$

فتققدم القصيدة صورة ملؤ ها اليأس و الحزن عندما يعرض العربي عن تقديم كل أنـــواع المساعدة لأخيه العربي، حيث أسهمت المفارقة في الكثف عن رؤية الثاعرة للو اقع بكل مآسيه، وجر احاتِه.

و هناك المفارقة اللفظية التي تتكئ على المخالفة و التتاقض في القول، وقد عرضنا له في بداية حديثا عن المفارقة، والنوع الأخير أطلقت عليه(المفارقة الرومانسية) التي تبنى على هيكل فني و همي يبنيه الشاعر، ثم يحطمه، لأنه خالق هذا العمل من خلال تعبير ما أو انقــلاب فـــي اللنبرة والأسلوب فنتول تحت عنوان القائد المنتصر ():
 تهاني شاكر، ، مرجع سابق، ص .V -V -V.

$$
\begin{aligned}
& \text { (وهو يردد أمام الجماهير / و الميكروفون/ } \\
& \text { بعد أن عزل القائد العسكري من منصبه } \\
& \text { حينما انتصر في الحرب } \\
& \text { "لقد تحررت "س"وكان يرى علم الوطن } \\
& \text { ما زال بيد عدوه)(') }
\end{aligned}
$$

فالنظر إلى هذه التقسيمات و إن كانت ترتد في شكلها إلى المفارقة اللفظية أو التصويرية إلا أنها ساعدت الثاعرة على تجسيد رؤيتها المتمثلة في سخريتها من الو اقع الرديء، فاتخــــت من المفارقة أسلوبأ للإيحاء بأبعاد تجربتها الفكرية والشعورية. فالنظر إلى المفارقة علــى أنهــا ظاهرة سياقية فقط لا يعطيها كامل الحق، فهي إضـافة للسياق تعد"أداة أسلوبية فعالة فــي تتميـــة قوى التماسك الدلالي للنص، وذلك باعتبار بنية المفارقة جز هأ من بنية نصية أكبـر، إنهـــا أداة
 بالنظر إلى اللفارقة على أنها طريقة تعبير، أو منهج أسلوبي فقط، لكنها تتجاوز الــسياق إلـىى المتلقي.

و هكذا فإن المفارقة تمتد على مساحة واسعة من شعر "أمينة العدوان" المنقــدم منــــه أو المتأخر، و هذا يعكس رؤيتها للشعر ودوره الإصلاحي إلى جانب الحس المر هف الذي كان سببا في الاحتفاء بالمفارقة لأن"للمفارقة وظيفة إصلاحية في الأساس"(ب)".

بالإضافة إلى الوظيفة الجمالية والأدبية. فغاية الأمر أن المفارقة أو بلاغة الأضداد على حد قول(لويس عوض) قد توظف بشكل جزئي في الكلمة أو التعبير في إطار صورة جزئية، أو في الصورة الكلية(؟)

ومما نققم يتضحح لنا أن رؤية الشاعرة الخاصة للو اقع فرضت نوظيف رمــوز متتوعـــة بأسلوب شفاف، وذلك لأنها تتوجه بشعرها إلى جمهور الناس عامة، فهل تفرض الرؤية ذاتهــا تشكيل الصور الشعرية بأساليب وأنماط خاصة؟ والإجابة عن هذا السؤ ال هو ما سيعالجه الفصل الثاني من البحث.

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) جابر قيحة: الثنراث الإنسانى في شعر أمل دنقل، هجر للطباعة والنشر ، ط1، 19AV 1، ص190. }
\end{aligned}
$$

## الفصل الثاني

تثكيل الصورة الشعريـة

## تمهيد

حظيت الصورة الشعرية بمكانة بارزة في الدر اسات النقدية و البلاغية، مدــــا أدّى إلــى اللنظر للشعر على أنه: "التنفكير بوساطة الصورة"(1)؛ فسادت النظرة إلى الـــصورة علــى أنهـــا معادلة للشعر، حتى قيل: إن مما يساعد على أن يكون الثاعر شاعر اً هو قدرته التي تنوق قدرة غيره على إدر اك المشابهات الخفية، و الكثف عن تمانل الأشياء بوســـاطة الــصورة، خاصـــة الاستعارية(؟). غير أن هذه النظرة قد تنيرت مع ظهور المدرسة الثككلانية، ونر اجعــت مههـــة الصورة، لتصبح وسيلة من وسائل عدة في الشعر، ونسقأ كسائر أنساق اللغة الشعرية(٪). فهي إحدى الوسائل التي تصلح لخلق بناء مدرك نستطيع التحقق من ماهيته، لكنها ليست

أكثر من وسيلة(₹).
وترجع أهمية الصورة في الشعر الحديث و المعاصر إلى الطريقة التي تستخدم بها، وهي طريقة تعد ثورة كبرى في مجالها ومجال الثعر على السو اء، وقد أصبحت في الــشعر الحــر تستخدم بطريقة بنائية عضوية تتدرج أصـلا في صميم العمل الفني فتتولد خبرة أوســـع و أكمــل تعمق إدر اكنا وإحساسنا، وفي هذا الاندماج تجسد الصورة الفكرة أو التجربة أو الرؤيـــة بكــل تعقيداتها الكائنة و التي ستكون؛ أما أنها تحمل الفكرة فلأنها لا تتفصل عنها شرحأ وتعبير أ لهــا، وأمّا أنها تحمل الرؤية فلأنها واسطتها الوحيدة ما دام الشعر الحديث شعر رؤى... (ْ). ويرى "عز الدين إسماعيل" أن الصورة الشعرية "تركيبة وجدانية تتنمي في جوهر ها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الو اقع"() ويقول "سيسل دي لويس" في تعريفه للصورة الشعرية "إنها في أبسط صور ها رسم قو امه الكلمات، وأن الوصف و المجاز و التثبيه يمكـن أن تخلق صورة، وأن الصورة يمكن أن تققم إلينا في عبارة أو جملة يغلب عليها الوصــف لكنهــا توصل إلى خيالنا شبئًا أكثر انعكاسأ منقنأ للحقيقة الخارجية، إن كل صورة شعرية لذلك هي إلى

حد ما مجازية، إنها مقطع من مر آة لا تلاحظ فيها وجهها بقدر مـــا تلاحــظ بعـض الحقيةــة حولها..."(1)

أما "علي البطل" فيعرفها بأنها: "تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعــددة، ويقف العالم المحسوس في مقدمتها"(؟). وللخيال دور كبير في خلق الصورة الشعرية عند الشاعر فهو "الملكة التي يستطيع بها الأدباء أن يؤلفوا صورهم، وهم لا يؤلفونهــا مــن الهــو اء، إنّمـــا يؤلفونها من إحساسات سابقة لا حصر لها، تختزنها عقولهم وتظل كامنة في مخيلتهم، حتى يحين الوقت فيؤلفو ا منها الصورة التتي يريدونها، صورة تصبح لهم لأنها من عملهم وخلقهم"(ّ). ومعلوم أن الثاعر يعتمد في نكوين صوره على خياله، وأن الخيال هو حقيقـــة الإلهــام الذي يعد نضجأ مفاجئًا غير متوقع لكل ما قام به الثاعر من قراءات، ومشاهدات، وتأملات، أو لما عاناه من تحصبل وتفكير ..." (६")

فالصورة في الثعر الحديث ليست إلا تتعير أ عن حالة معينة يعانيها الثاعر إز اء موقف معين في الحياة، وأن أي صورة داخل العمل الأدبي إنما تحمل من الإحساس وتؤدي من الوظيفة
 الصورة الكلية التي تتتهي إليها القصيدة(0).

أي أن الصورة و احدة من الأدوات الأساسية التي يستخدمها الشاعر في بناء قــصيدته، وتجسيد الأبعاد المختلفة لرؤيته الشعرية، فبو اسطة الصورة بشكل الثاعر أحاسيـسه وأفكـــاره وخو اطره في شكل فني محسوس، ويصور رؤيته الخاصة للوجـود و العلاقـــات الخفيــة بــين عناصره.... ().

وقبل هذا كله لا مناص من إلقاء أضواء على العلاقة بين الرمــز و الــصورة، وبيــان أهميتها ووظيفتها، بحيث يمكننا الوقوف بعد ذللك عند شعر "أمينـــة العـــدوان" وبيــان الــصور المختلفة سو اء الصور الجزئية أم الكلية، وأساليب بنائها، ودور ها في تشكيل شعرها.

$$
\begin{align*}
& \text { صا ص. } \tag{r}
\end{align*}
$$

## العلاقة بين الرمز والصورة

تعد الصورة من الأشكال الفنية التي تحمل دلالات رمزية، إذ إنها تختلف عن الرمز في درجة التزكيب و التعقيد و التجريد و القدرة على الإيحاء، وليس في النوع.
"فالصورة تعد وحدة الرمز الأولى، وهي من أهم عناصر بنائه، فكل رمز صورة فنيـــة، وليس كل صورة رمز أ فنياً. ولكن الصورة قد ترتقي إلى مشارف الرمز إذا تخلصت من كثافتها الحسيّة المادية، ووصلت إلى درجة عالية من التجريد والثركيب، والصفاء لتصبح أكثر إيحــاءً و إشعاعا"(1)
"و الرمز بدوره قد يهبط إلى مستوى الصورة إذا لم يستطع أن يصل إلى درجة عالية من التركيب و التجريد و القـرة على الإيحاء، وظل بيتصل بو اقعــه، ولــــ يــستطع الانعتــــاق منـــهـ و الاستقلال ليصبح بنية مستقلة بذاتها ومنقطعة عن و اقعها، لأنه عندما يخفق في هذا الاســنقلال يكون اميل إلى التحديد والتقرير، و هذا يخالف جوهره القائم على الإيحاء بالو اقع النفسي المجرد الذي يتأبّى على التحديد و التقرير "(٪).

ومع أن" الصورة والرمز يعتمدان على التشابه اللفنسي بين الأشياء وكلاههـــا يبــدأ مــن الو اقع المحسس، وما يلبث أن يغادره إلى المجرد الذهني غير أن الصورة تظل تحتفظ بقدر من كثافتها الحسيّة، وبالتاللي تظل صلتتها بالو اقع الحسي أكثثر من الرمز مما يجعلها أكثــر تحديــدأ وتقرير أ لهذا الو اقع، وبالتنالي فإنها تستتفد أو تستهللك فيما تمثله، أي أنها تفضي بكل محتو اها إلى المتلقي().

و إذا وصل الرمز إلى درجة عالية من الذاتية و التجريد و الثتركيب يصبح بنيــة مــستقلة
بذاتها تستمد طاقاتها الإيحائية من السياق (؛) وبالنالي فإنه لا يُستتفد فيما يمثله، لأنه لا يمثل شيئً محددأ، و إنما يوحي، وبذللك لا يفضي بكل محتو اه لقارئ واحد، وإنّما يظل يحتمل العديــد مــن القر اءات.

ولذا فإنّ بنيته المستقلة و المتأثرة بالسياق هي التي تهب المعنى وتخلق الدلالـــة، وتظـــل قابلة للتأمل والاستتطاق، وبث إيحاءات جديدة لم تخطر على بال الثاعر.

وبتعدد النظريات النقدية أصبح الثفريق واضحأ بين الرمز و الصورة باعتبــار أن لكــل واحد منهما خصـائصه الذاتية التي تميزه عن الآخر، "فالرمز وحدته الأولى صورة حسية تــشير إلى معنوي، لا يقع تحت الحواس، ولكن هذه الصورة بمفردها قاصرة عن الإيحاء الذي يعطيها معناها الرمزي إنّما هو الأسلوب كله، أي طريقة التعبير التي استخدمت هذه الصورة وحملتهــا معناها الرمزي، ومن ثم فإنّ علاقة الصورة بالرمز من هذه الناحية أقرب إلى علاقـــة الجــزء
 الإيحائية من الإيقاع والأسلوب معأ"(') " وإن كلا من الرمز و الصورة يعتمد علــى نــو ع مــن التشتابه بين الصورة وما تمتله، والرمز وما يوحي به، ولكن -الفرق بينهما- أن تظل الــصورة
 طبيعة منقطعة مستقلة بحد ذاتها، وليس من علاقة بينه وبين الثيء المادي إلا بالنتائع"(ب). مــن هنا يلمس الدارس استخدام الشاعرة "أمينة" للرمز في مختلف دو اوينها، منطلقة فــي ذلــك مــن التز امهها بقضايا المجتمع ومشكلاته. وغالبأ ما تكون الصورة الشعرية رمزية، أي يعتمد تــذوقها وفهمها على حل الرموز المتداخلة فيها، فالعلاقة بين الصورة والرمز علاقة تداخل عندما تصبح الصورة الشعرية الرمزية أكثر كثافة و إيحاءً.
"و الصورة يمكن استتارنتا على سبيل المجاز، لكنها إذا عاودت الظهور بإلحاح، فإنّهــا تغدو رمز أ قد يصبح جز ءأ من منظومة رمزية أو أسطورية"(؟).

وفي نهاية الأمر نستطيع القول: إنّ الرمز و الصورة كلاهما مــن الوســـائل الأســلوبية و التعبيرية التي اعتمدتها الثاعرة في تجسيد فكرتها، أو عاطفتها، أو موقفها، فكما للصورة أهمية فنية وجمالية في تصوير التجربة بكل وقائعها، فإنّ للرمز أهمية وقيمة فنيـــة وجماليـــة شــبيهة بالصور رة، و هذه القيمة الفنية الجمالية ما يحاول المتلقي الكثف عنها.

## الصورة الشعرية: أهميتها ووظيفتها

لقد تميزت تجربة الثاعرة "أمينة العدوان" الثعرية بالاعتماد على الصورة واســتخدامها لغة حداثية معاصرة قامت على التصوير والإيحاء والثلميح- والوصف المباثــر فــي بعــض


الأحيان - كذلك اتكأت في صور ها الثعرية على الأشكال البلاغية، كالنشبيه والاستعارة و الكناية، و على تقنيات معاصرة ذات أنماط نفسية وفنية موحية ودالة.
"وتتشكل الصور الشعرية عند الثاعرة من مفــردات ذات خــصوصية قوميــة تجعــل
تجاربها متجذرة في الوجدان القومي، وتجعلها ذات معجم تعبيري وتصويري متميز، ويلاحـــط في شعر ها جر أتها في الطرح وقدرتها على تسييس الــشعر و علــى إعـــادة صــياغة الوقــائع والانتهاكات والممارسات اليومية شعر أ بعد أن عجز كثيرون عن التعبير عنها نثر 1"('). أمّا عن دراسة الصورة الثعرية في النقد الحديث فنجد أنها درست من حيث البناء على النحو الاتتي:

- الصورة المفردة/ الجزئية.
- الصورة المركبة.
- الصورة الكلية.

و هذا يعني أن تدرس الصورة من أبسط شكل إلى الأكثر تعقيد|(٪).
في حين حصر "عبدالقادر الرباعي" ارتباطات الصورة الثعرية ككل وبالتحديد الصورة المفردة أو البسيطة في أنماط ثلاثة أيضاً:

1. النمط النفسي، ويرتبط بالقاعدة النفسية التي تصدر عنها الصورة أو التأثير الذي تحدثه. r. النمط البلاغي، ويرتبط بالثكل البلاغي الذي تتخذه عناصر ها المختارة.
r. النمط الفني، ويمثل وحدة البناء الناشئ من التحام النمط النفسي بالثكل البلاغي(「). من هنا تعد الصورة اللسمة الجوهرية المميزة للشعر قديمه وحديثه، ويكاد الثشر يكــون تصوير أ خالصـأ٪ لهذا كثرت مفاهيمها وتعددت، ومن تلك المفاهيم أنها ليست في جوهرهـــا إلا محض إدر اك أسطوري تتحقد فيه الصلة بين الإنسان و الطبيعة(ْ)، وهي "تزكيبة وجدانية تتتمـــي
 طا، \& ..


 مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، مرجع سابق، صنيـ،

في جوهر ها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الو اقع"(')، و هي ابنة الخيال الــشعري تتألف عند الشعر اء من قوى داخلية تفوق العناصر وتتشر المواد، ثم تعيـــد ترتيبهــا وتركيبهــا لتصبها في قالب خاص حين تريد خلق فن متحد منسجم(「) وهي "تعبير عــن نفـسية الــشاعر ووجدانه وعو اطفه وموقفه النفسي (النقافي الفكري) مما يحبط به"(؟).

وهي -أي الصورة- "إبداع خالص للذهن، ولا يمكن أن تتتج عن مجـرد المقارنـــة أو التشبيه، إنها نتاج التنريب بين واقعتين متباعدتين قليلا أو كثير أ وبقــدر مـــا تكــون علاقــات الو اقعتين المقتربتين بعيدة وصـادقة، بقدر ما تكون الصورة قوية وقادرة على التأثير الانفـــالي

ومحققة للشعر "(گ)
ومن خلال هذه المفاهيم نستتتج أهمية الصورة في الثعر والتعبير عن رؤيـــة الــشاعر و إدر اكه للعلاقات الكامنة في الأشياء من حوله؛ من هنا شكلت الصورة الشعرية في قصائد أمينة العدوان عنصر أ بارز آ يعكس مقدرتها على إبداع كثير من الصور الحركية، حيث نقول واصــفة مطاردة العدو لإبطال المقاومة:
(يركض، يركض مطاردآ.

ولم يمسك بنا بعد
و لا ينام القاتل) (0) وفي صورة أخرى لجنازة شهيد تقول:
(الأرض نركض

$$
\begin{aligned}
& \text { إلى الثار ع } \\
& \text { وترفع النعش)(1). }
\end{aligned}
$$

## أولا: الصورة الجزئية

يككن النظر إلى الصورة الجزئية كأبسط جزئيات التصوير ومكوناته الأساسية كالمشابهة
و التجسيد، أو التثخيص، أو التر اسل، أي باشتمالها على تصوير جزئي محدد بسيط بحيــث إذا تر ابطت مجموعة الصور بشكل متسلسل، نصل من خلالها إلى بناء الـــصورة المركبـــة التـــي تنضي بنا في نهاية التثكيل إلى صورة كلية من خلال تفاعل العلاقات النفسية و المعنوية"('). فالثاعر الحديث أصبح يرى الصورة جز هأ من نسق أوسع أو إطار أشمل(ث)، وهذا يعني أنّ الصورة الشعرية ليست صورة جزئية فحسب، إنّما هي مجموعة من الــصور الجزئيــة، أو

 من صورة شعرية أكبر، وبدونها تفقت الصورة الجزئية المعنى المر اد الإيحاء به للمتلقي، وبعبارة

 الأعاجيب(r)

فالقصيدة الحديثة تتمو وتتطور بالصور التي تأخذ شكلها النهائي من هذه الصور . ففـي كثير من الأحيان تتألف القصيدة من مجموعة صور متر ابطة منتظمة بنسق معين ورباط خاص،
 الففردة التي تؤلف كمجموعة متفاعلة منها صورة مركبة حتى نصل إلى الصورة الكلية(٪). وللصورة الشعرية أثكال مختلفة يساير كل شكل منها طبيعة الجمال أو النفس التي ينشأ عنها، "فبغض أثكال الصورة بسيط لا يتعدى الإشارات الساذجة، أو التثابيه المتتاسبة الأجزاء، وبعضها معقد شديد التتقبد كالرموز والاستعارات التي لا تتق عند إيجاد علاقات بــين أمـور متتاسبة، أو متشثابهة، أو متجانسة فحسب، وإنّما يتُدى ذللك إلى إحداث نوع من العلاقات بــين أمور متباعدة بل بين أمور متضـادة متتافرة أيضـأ"(0).

ومن الجدير بالذكر أن بناء الصورة المفردة أو اللبيطة يتم بعدة أساليب يمكن بوساطتها تحقيق الكيان الفني للصورة منها:

- بناء الصورة المفردة عن طريق تبادل المدركات، ويتم من خلال التجسيد والتـشخيص. أمّا التجسبد، فيكون من خلال إكساب المعنويات صفات محسوسة مجسدة، بينما يكــون النتخيص من خلال خلع الصفات الإنسانية على كل من المحسوسات و الماديات. - بناء الصورة المفردة عن طريق نراسل الحــواس، أو تبــادل المحـسوسات البـصرية و السمعية و الذوقية... لصفاتها.
- بناء الصورة المفردة عن طريق التشبيه والوصف المباشر (').

ويمكننا أن نتحدث عن تشكيل الصورة في شعر "أمينة العدوان" من خلال در اسة الجانب البلاغي، والجانب النفسي، باعتبار هما الوسيلة المؤدية إلى التحليل الفني للصورة المفردة.

ا ـ الجانب البلاغي:

لقد أدرج النقاد حديثهم عن الصورة البلاغية تحت الأنماط الفنية التي تشمل الحديث عن التشبيه والاستعارة و الكناية بوصفها الأركان الرئيسة في بناء الصورة وتـشكيلها الاســتعاري. و هذا الجانب من أهم الجو انب في نتككل الصورة و أوضحها و أقربها إلــى دارس الأدب بــشكل عام، وهو أكثر الجو انب التي طرقها الدارسون قديمأ وحديثأ، لأنها من أبرز الوجوه دور انأ فـــي الثشعر عموماً.

## أ. التجسيد (Crystilaziation):

وهو نقل المفاهيم المجردة و المعاني العقلية إلى أجسام ملموسة؛ أي إعطــاء المعنويـــات أبعادأ ملموسة، أو مشاهدة(؟ أو تققيم المعنى في جسد شيء، أو نقل المعنى من نطاق المفـــاهيم إلى الماديّة الحسيّة(「).

ويلاحظ أن التجسيد من أشكال بناء الصورة المفردة في شعر "أمينة" من مثل قولها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) عبدالقادر الرباعي: الصورة الفنية في شعر ابي تمام، مرجع سابق، ص^Tا. }
\end{aligned}
$$

# (... وأرى الظلم من شدة الضوء 

## أغهض عينيه) ('

لأنها ترى في المقاومة الصـادقة عملا بطوليأ مبر أ عن كل زيف، لذا فهي تشبه الظلـــــِ بالإنسان الذي لا يقوى على فتح عينيه أمام الضوء الساطع، فالظلم هو رمز الاحتلال، والضوء شدة المقاومة فمن خلال التجسيد خلعت على الظلم وهو معنى عقلي لا يمكن إدر اكه على الو اقع إلا من خلال نتائج وممارسات حسيّة. وفي صورة أخرى تحت عنو ان "موت" نتول:


فالموت أصبح المظهر اليومي نتيجة لانتهاكات العدو وبفعل آلته العسكرية، حتـىى إنـــهـ كالإنسان المقيم بين الناس لا يبرح مكان عيشهم، وهو أيضاً تجسد في جـسم كــــئن متحــرك، يتجولّ وينام، وفي ذللك دلالة على كثرة الموت في المخيم، ورمز للظلم.

ويعمل التجسيد على نقلنا إلى أجو اء أسطورية، حيث تقــول: (هــذه الــشجاعة، هــذا
الصمود، هذه النضحية، كانت للوطن قر ابين) ()
فيلاحظ أن الصورة تحاول نقريب المعنويات (الثجاعة، الصمود، التضحية) ووضــعها في صورة حصيّة نستطيع إدر اكها بحو اسنا ما يكثف لنا عن نظرة الــشاعرة لهــذه المعــاني، وبالتالي يجعلنا نفهم نظرتها للحياة.

وفي حين نجد القدماء ركزوا اهتمامهم على إيجاد علاقة استعارية بين طرفي التـشبيه، أحدهما حاضر والآخر غائب، فإنّ هذا الغياب لا يعني إهمال الطرف الثاني الذي يكــون أكثـر حضور أ حتى في غيابه، ويؤيد هذا ما يقوله "عبدالقادر الرباعي": "والاستعارة شــكل صــوري يعتمد على المشابهة... وقد عرفتها البلاغة العربية بأنها تشبيه حذف أحد طرفيه، وحذف أحــد طرفي النشبيهه لا يعني الاستغناء عنه، ولكنه يعني حفز خيال المتلقي... وفي هذا يقظة داخليــة حتمية عند المتلقي كانت قد سبقتها يقظة حتمية عند المبدع و هو يلاحق تركيب العناصر وترتيبها على نسق خاص، يظهر شيئأ ويخفي آخر "(٪).
(() أمينة العدو ان: كريات دم حمراء، مصدر سابق، ص •rו.

## ب. الثشخيص (Personification):

وننني به "إِياء المو اد الحسيّة الجامدة و إكسابها إنسانية الإنسان و أفعاله"(1)، أي أننا نقوم من خلال التثخيص بإضفاء صفات الكائن الحي"- وخاصة صفات الإنسان- على ظواهر الواقع
الخارجي (؟).

وقد أفادت الشاعرة "أمينة" من تقنية التثخيص شأنها شأن الشعر اء المعاصرين في بناء صور هم التي تقترب أحيانأ كثيرة من الرمز، فقد شخصت مظاهر الطبيعة كالشجر، والــشس،، والنجوم، وبعض الجمادات، من متل: (زهور النرجس والدنون
رحلت نحو وادي شعيب و أقامت هناك والرمادي يرحل مودعا
حيث استلقت الألو ان)(T).

وجسدت الثاعرة رؤيتها الاخلية لمظاهر الحيــاة المختلفــة مــن خـــلا الاســتعارة
التتخيصية في صور كثيرة، حيث تقول:
(وينكئ الأزرق الجميل
بلحيته البيضاء على الجبل
وترى الأفق

يزو الكائنات) (8)
فقد جعلت من مظاهر الطبيعة كائنأ يشارك الإنسان أحاسيسه، فالسماء الزرقــاء كأنهــا شيخ جليل يتكئ على قمة الجبل، والأفق يزو الكائنات بظله الخفيف، أي أنها أوجدت علاقـــات إنسانية بين عناصر الكون.

$$
\begin{aligned}
& \text { عبدالقادر الرباعي: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، مرجع سابق، ص9919. } 1 \text {. } \\
& \text { () عدنان حسين قاسم: التصوير الشعري، مرجع سابق، ص^٪\& ا. }
\end{aligned}
$$

وفي إثارة إلى الصر اع بين ما هو أصيل وغريب من العادات البعيدة عن ثقافتتا، تقول: (في الغرفة الو احدة، القبعة و الكوفية تتشاجران) (')

ونتكىئ القصيدة عند الثاعرة على التشخيص بالتآزر مع عنــصر الحركـــة، واســتخدام حاسة اللمس عندما يتعلق الأمر بحاجة الإنسان الأساسية، وهو الطعام، نقول في قصيدة "جوع": (كان يبحث في القمامة عن الطعام الرغيف كان مختبئأ

فتّات الخبز
اليابس
ارتجف وهو ينكسر بين الأسنان)(ب)

فالصورة توحي بحالة، أو حدث له اتصـال بالو اقع، ولكنه لو قدم بالأســلوب النتريــري المباشر لما وصل إلى هذا التصبوير، فالرغيف لم يكن مكشوفأ لطالبه، وإنّما هو مختبــئ دلالـــة على الصعوبة في الحصول عليه، و هنا لا يخفى علينا الاستفادة من عنصر الحركة إلى جانـــب الملمس و الصوت، حيث الفتات يرتجف، تتكسر وكأنها إنسان. أي أن الشاعرة رسمت صــورة لذاك الإنسان الجائع وهو يسير باحثاً عن فتات الخبز، ولكن أين؟ في القمامة. وهذا النمط مــن البناء منتشر في دو اوين الثاعرة، حيث وظفت تقنية التشخيص لما لـه من قـــرة عاليـــة علــى الإيحاء برؤيتها الشعرية.

وبذللك يمكننا القول: "إن الصورة ركيزة أساسية من ركائز الشعر وبها تتجلــى حيويــة التخييل وعمقه، بيد أننا ينبغي ألا ننسى ونحن نؤكد أهمية الصورة أن الــنص الـشعري كــل عضوي متكامل، وأنّ خصـائصده تفوق مجموع خصائص عناصره، ولذا قد يكون ضــروريا أن نشير بين الوقت والآخر إلى تآزر هذه العناصر لإنتاج الدلالة"(؟).

## وهنا فلنقر أ قولها تحت عنو ان "البطالة":

(أثرثر، أثرثر، فالبطالة طويلة اللسان) ('
وقولها عن الرقابة:

. يرحل الظلم، بوجهه المهشم) (「)
وكذا قولها: (زائر يومي، إف 7 ا، و واباتشي، كل يوم
الموت يزور البيوت) (؟).

في الأمثلة المنقدمة نجد أن هنالك طرفأ محذوفأ وهو المشبه به والذي هو الإنسان على العموم، فلم يأتِ هذا الحذف لإثبات مجرد علاقة المشابهة الخارجية، بل إنّه وســيلة للنتـــارب، و إز الة الحاجز بينهما، و هذا يجسد رؤية الشاعرة للأشياء المصورة بحيث تبدو وكأنها جديدة. يتضح لنا من خلال الاستعارات التجسيدية أنّ علاقة النتابه بين طرفيها لا تعني التشابه الخارجي وحسب؛ لأنه لا يمكن أن يكون هنالك تشـابه خارجي بين شيء مادي وآخــر معنــوي، و إنّما هي رؤية الثاعرة وفلسفتها في النظر إلى الأشياء، وإدر اكها الخاص للمعنى الذي يــدفعها

لتصويره على هذه الهيئة.

ج. التشبيه (Simile)

وهو وسيلة أخرى من وسائل بناء الصورة بلاغياً، ويلعب دور أ فـــي تــشكيل صــور الشاعرة "أمينة" والنشبيه -بشكل عام- هو الجمع بين شيئين أو أكثر على أساس التماثل، و هذان الثشيئان منفصلان عن بعضهها في الأصل، ويتم الجمع بينهما على أساس التقارب في صــفة أو أكثر • و هذا ما تؤكده البلاغة العربية، كما نؤكد وقوع التتبيه في الهيئة، أو اللون، أو الحركة(0)، أو ما يقع تحت الحواس بشكل عام.
① ينظر عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تحقيق: محمود شاكر، دار الدني، جدة، 1991، ص ص 10^10-10.

كها يقصد بالتشبيه التزيين و الإبانة و اللتوضيح كقول "العسكري" "و التشبيه يزيد المعنـىى وضوحأ ويكسبه تأكيدأ"(').

أما الار اسات الحديثة فموقفها مختلف، فترى أن التشبيه وسيلة لكثف التجربة الشعرية، كما هو الحال مع بقية الأنواع البلاغية فهذا "جابر عصفور" يرد على النظرة السابقة بقوله: "إن النتشبيه الأصيل قد يهدف إلى الإبانة بشرط أن نفهم الإبانة على أنها نوع من الكثف، والتعرف على الجو انب الغامضة من التجربة التي يعانيها الشاعر، وبهذا المعنى لا يصبح التشبيه من قبيل الحلية العارضة التي تزيد الوضوح وضوحأ، أو تكسبه فضل بيان، و إنّما يصبح النشبيهه وسـيلة ضرورية يتوسل بها الثثاعر ليبين لنفسه حقيقة التجربة التي يعانيها، ويوضح الجوانب الخفيــة فيها...." (「)

والشاعر الأصبل لا يشبه شيئًا بشيء إلا لأنّه يريد أن يكنشف من خلال العلاقة بينهـــا معنى أعمق و أشمل من كل واحد منهما على حدة"(؟). أي أنّ النتبيه بضرب في أعماق الوجود الإنساني الذي يسعى إلى اقتتاص الحقيقة و المشبه، و المشبه به إذا ما كثر تردادهما، يدلان علــى علاقة رمزية أبعد من العلاقة الظاهرية بين الطرفين(ء).

و العلاقة بين المشبه و المشبه به، وإنْ تبدّى فيها الحس فهي في حقيقتها علاقة معنوية قد
لبست لباسأ حسيّّ"(0) "فأي تشكيل للصورة عند أي شاعر يرتد دائمأ إلى حركة داخلية منظمـــة، هي رؤيا الثاعر الخاصة نحو الكون والحياة"(7).

وبعد هذا التأكيد لدور النشبيه في تجسبد التجربة الفنية، وكثف أبعاد الوجــود ضــــن رؤية الشاعر الخاصة، نتوقف مع نماذج للشاعرة "أمينة" لبيان دور ها في تشكيل تلك الرؤية من خلال تشكيل صور ها الشعرية.

وأول هذه الأنواع هو التشثبيه باستخدام الأدوات، ولم يأتِ تقديم هـــا النــو ع لأهميتــه، وليس لأنه الأكثر في صور الثـاعرة. ولكن لأنه أبسط أنواع التثبيه، حيث يظل طرفا التـشبيه

$$
\begin{aligned}
& \text { عبدالقادر الرباعي: الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى، مرجع سابق، صه.r. }
\end{aligned}
$$

 نركيبة واحدة، لكنهما يأنلفان في النهاية على نحو يسهم في الكثف عن رؤية الثاعرة. ومن هذه التشبيهات قولها:
.('...)

(... و الكائنات كالملابس في الخز ائن...

والبيوت أبو اب موصدة كالقبور ...)()
وكما استخدمت كاف النتبيه نجدها قد استخدمت أسماء وحروف أخرى كقولها:
(الطالب المتفوق، طاردوه، كأنه الكسل)(5). (أم أظافر مثل المخالب، أم أحمر شفاه،

أم ربطة عنق فاخرة، تخنق مثل المشنقة...)(0).
و هذا التشبيه يسمى المرسل، وفي قصائد أخرى تحذف الأداة فيما يعرف بالتشبيه المؤكد
من مثل:
(أرى وجهها، أرض مقلوبة، جبالا منهارة) ()
(الوشم في وجه المر أة البدوية، أية أشجار خضراء
دائمة الخضرة)(V)
أمّا التشبيه البليغ فيبدو دور انه أكثر من سابقه، و هو أقرب أنواع التـشـابيه للاســتعارة،
حيث يحذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه، و هذا يعني القرب الكبير بين طرفي التشبيه ومن أمثلة الشاعرة على ذلك قولها:
(مهما نامت الأرض، إنني النهار) (^).

$$
\begin{align*}
& \text { (") (أمينة العدو ان: قهوة مرة، مصدر سابق، ص. } 10 . \\
& \text { امينة العدو ان: إنتفاضة الأقصى، مصدر سابق، ص9. } \tag{}
\end{align*}
$$

## د. الكناية (Metonymy):

وتعد من الصور لأنها نتثير وتومئ إيماءً إلى المر اد تــصويره ولـــذلك أطلــق عليهــا "عبدالقادر الرباعي" اسم الصورة الإشارية وعرفها بقوله: "فالكناية عبارة صورية أريد بها غير ظاهر معناها، إنّها وسيلة لمعنى آخر في عقل الشاعر وقلبه"(1).

من تداولها حتى يسهل الوصول إلى دلالتها(؟).

وقد لعبت الكناية دور أ في تشكيل الصورة عند الثاعرة، إذ تعدد إليها هروبأ من التعبير المباشر عن معنى من المعاني، لأن ذلك المعنى ربما يكون مستهجناً غير جدير بالإفصاح عنـــهـ مباشرة، فتشير هذه الصورة الكنائية إلى المعنى إثشارة من بعيد(؟)، باعتبار أنها لفظ أريد به لازم معناه مع جو از إر ادة ذلك المعنى، كذلك هي إر ادة المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يــذكره باللفظ الموضو ع له في اللغة، لكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورَدفه في الوجــود فيــومئ إليـــه ويجعله دليلا عليه(!)

ومع ذلك يبقى للكناية وظيفة تؤديها، ولكن بدرجة أقل من الاستعارة و التشبيه، من حيث تدني قدرتها على الإيحاء، أمّأ أههيتها فتبتدئ من خلال رمزيتها في دلالتها على المعنى، وضمن هذا الإطار ترسم الشاعر صور ها الكنائية من مثل:
(وتمثال الحرية الذي
أتى ليضعه،،
في ساحات بغداد
ألقى عليهم
قنبلة عنقودية) (0)
تبنى الصورة الكنائية من خلال المفارقة بين تمثال الحرية و إلقاء القنبلة كناية عن مقولة "فاقد الثيء لا يعطيه" كجزء من رؤية الثاعرة لأحداث الو اقع المتمثلة بازدو اجية المعايير .

$$
\begin{align*}
& \text { امينة العدوان: الغزو، دصدر سابق، صه. } \tag{}
\end{align*}
$$

وكذلك قولها:
(هو آذان تتسول
إن غادر الغرفة
ترك أذنه، على الباب)(').
و هي صورة نتبيهية تؤدي جمالا فنياً من خلال التكنية عن الموصوف وهو الجاسوس.
وتقول تحت عنو ان "انقلاب"
(الكلمات لم تعد تثبير إلى الحقيقة كلمات تحمل ميز انين مختلفين
تقول الكذب...)().

في هذه الصورة كناية تجسد مقولة "الكيل بمكيالين" صورة تــوحي بـــانقلاب المــــايير و الحقائق. وفي صورة قريبة من ذللك تقول تحت عنو ان "قبعات". (مالي أر اهم في هذا الحفل

يلقون من على رؤوسهم الكوفيات ويرتدون قبعات)(「).

كناية عن تخلَي الإنسان عن هويته وقيمه و انقياده وخضو عه للقيم الدخيلة على تكوينــهـ التقافي و الفكري. و هكذا يتضح مما نقدم "أنّ الصورة سو اء كانت استعارية أم تشبيهية إنّما هـــي الصورة من حيث المنبع والهدف، ونعني بذلك أن الأسلوب الذي تتشكل فيه الصورة لا يقلل من أهميتها، و لا يغير هدفها، فهي بشكل عام تتبع من داخل المبدع، من رؤيـــاه الخاصـــة للكــون و الحياة والإنسان، وتتجه للكثف عن اللتجربة الفريدة، وبالتلالي تكشف عن هذه النظرة الخاصـــة للموجودات -فالصورة- و النتبيه عنصر أساسي منها تكشف شيئأ بوسيلة، والوسيلة هي طريقة التشكيل"(¿)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( }{ }^{(1)}
\end{aligned}
$$

و هذا يؤكد أن الاستعارة هي جوهر الثعر حيث يعطيه القدر الأكبر من الــشعرية، "لأنّ
الثاعر عندما يحاول تحديد انفعالاته ومشاعره إز اء الأشياء مضطر إلى أن يكون اســتعارياً، إذ إنه يشعر بعجز اللغة العادية عن القيام بهذه المهمة فيضطر إلى الاستعارة"(')"

> ץ. الجاتب النفسي:

في موضو عاتها إلى مجالات الحياة الإنسانية، والحياة اليومية و الطبيعة و الحيوان"(٪).
وقبل الخوض في الجانب النفسي للصور لا بد من تأكيد حقيقة مؤداها "أن أغلب الصور
ـفي العادة- مستمدة من الحوّاس، والنسبة الأقل هي الصور العقلية، وحتى أكثر الصور عقليــة أو عاطفية فيها بعض الأثر الحسي"|(r)، ويتساءل "سيسل دي لويس" قائلا: "إذن هل نتقن التعريف إذا قلنا: إنّ الصورة الثعرية هي رسم قو امه الكلمات، وقد لامسته صفة حسيّة"(ڭ).

ويتفق معه "علي البطل" في تعريفه للصورة، حيث يقول: "فالصورة تشكيل لغوي يكوّنها
خبال الفنان من معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة مــن الحواس، إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية و العقلية، وإن كانت لا تـــأتي بكثــرة

الصور الحسيّة، أو يقدمها الثاعر أحيانأ كثيرة في صور حسيّة"(•).
ومن أنواع الصور الحسية التي سأعرض لها، الصورة البصرية، والصورة الــسمعية،
و اللمسية، والشمية، والذوقية، واللونية، مما اشتمل عليه شعر الثاعرة.
أ. الصورة البصرية (Visual Image):
تعد حاسة البصر من أكثر الحواس أهمية في تكوين الصور الــشعرية عنـــد الــشاعرة "أمينة"، وهي شائعة في أغلب دو اوينها، "فقد أبدعت صور أ شعرية متحركة، وأخرى تجمع بين الشعر وبين اللوحات ال.تثكيلية"().

$$
\begin{aligned}
& \text { عبدالقادر الرباعي: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، مرجع سابق، صه § ا. } \\
& \text { (r) (r) (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$

وتتجلى الصور البصرية في شعر "أمينة" عندما تحاول إدانة أفعال العنف لتصور بشاعة
الظلم اللي لحق بالإنسان العربي في ظل الاحتلال، فنر اها تقول تحت عنوان "موت":

وداع عند حفرة القبر
ووداع عند النعش
ووداع في الشار ع
وفي الأسرة و أيدينا هي تلوّح مودعة
جدار عال
. ${ }^{(1)}$ (
فنلاحظ أن الشاعر بنت قصيدتها الكلية من خلال الحاسة البصرية، حيث أنهــا حاســـة الإدر اك الأولى بأسلوب فيه كثير من تكثيف الحالات الشعورية الصادقة، ويلاحظ أيضاً كيــف أنها أدخلت في بنائها معطيات الحاسة السمعية من خلال تكرار لفظ (وداع) بما فيه من التركيز على الصوت و البكاء.

وتبرز عملية المزج بين أكثر من حاسة عندما تتحدث عن قصف البيوت السكنية لما له
من دلالات وإيحاءات تعبر عما في نفس الشاعرة من كره للظلم و الامار والانعكاسات النفــسية اللييئة التي يخلفها في نفوس السكان وأهالي الثهداء، حيث نقول تحت العنوان نفسه: (يلمون الأنقاض من الغرف

ويحملون أمتعتهم
ويلقونها في مكان بعيد
أي بيوت يريدها
يحملون أبناءهم المقتولين
ويدفنونهم ويحملون صور هم
(1) امينة العدوان: جلاجل غرب النهر، ص^٪.

$$
\begin{aligned}
& \text { صور تتادي على الوطن } \\
& \text { وتموت من أجله } \\
& \text { عن الوطن... تتحدث } \\
& \text { إلينا هذه الصور)('). }
\end{aligned}
$$

صور من الدمار يعقبها صور من الألم والتحدي و التضحية حين تصبح مو اكب الثهداء لوحات يتجسد فيها الوطن من خلال وصف لما هو مشاهد عبر صور حركية بصرية. ويــلـل اللون في نتككيل الصور البصرية، فتقول في قصيدة "قصف": (بيونتا نو افذ محروقة ينبثق دخانها، دخان أسود أو أنقاض على الأرض

أحرقها.
وفي هذا الحصـار، خندق، خندق... تحفر)()
وفي صور أخرى نجدها تمزج بين البصر و الحركة واللون، كما في قصيدة "المناضل".
(على أور اق سوداء

كتب اسمي
يبدو أنني أوراق شجر أخضر
والأجنحة

ليس إلا
على أور اقي تطير) (r)
فالقصيدة كما نرى يبدو أنها اتكأت على الحوار الداخلي أو ما يشبه التداعي، بالإضـــافة إلى أنها جعلتتا نوظف حاسة البصر في تلمس أبعادها من خلال ألوان من مثل (سوداء، أخضر) بالإضـافة إلى عنصر الحركة الذي يدرك أصـلا بالعين من خلال ألفاظ (كتب، شــجر، أجنحـــة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (أمينة العدو ان: جلاجل غرب النهر، مصدر سابق، ص\& \&. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ا) (مينة العدو ان: دخان أسود، مصدر سابق، صץ٪. }
\end{aligned}
$$

تطبر) فوظفت أسلوب المفارقة من خلال تجاوز اللون الأسود كرمز للحقد إلى جانب الأخــضر المليء بروح التفتّح و الأمل و الانطلاق.

وعندما يتعلق الأمر بوجدان الناس تسعى الثاعرة إلى هز" هذا الوجــدان مــن خـــلال الصور البصرية خاصـة عند إحر اق المساجد التي ينبغي أن لا تطالها يد الطغيان كما في قولها: (أور اق القر آن المزقة المحروقة حمل القصف

وظلت السجادة تتشج وتبكي
القر آن ترفعه الأيدي
و الحياة تصبح الرحيل
اللناديل الخضر اء كأنها مآذن
و الجامع يضاء) (').
فتقام لنا صورة بصرية جزئية لمخلفات العدوان، فهذا القر آن الكتــاب المقــس تبـــو صورته ممزقة وليس هذا فحسب وإنّما أحرقت أور اقه، والسجادة كرمز للعبادة ها هي تشخصها بصورة إنسان يحس هول المصيبة فلا تجد أمامها إلا النشيج و البكاء.

وفي صور أخرى تتقلنا إلى عالم الغابات بما فيها من وحشية و افتر اس من مثل: (دماء وأشلاء

ذئاب تفترس الكائنات و أفو اه تسبل منها الدم وجبة من لحوم البشر ومارّ يلقي الطعام لا غذاء حقيقي
وكثير من المرض) (「).

فالصور الكلية عبارة عن توقيعة نفسية تجسد حالة من القلق والرعــب الـــذي تحـسـه
الثاعرة تجاه ما يحدث على أرض الو اقع من ممارسات القتل و التتكيل حيث الــصور الجزئيــة المكثفة التي تتخذ من الوصف والرمز و المفارقة أسلوبأ في الكثف عن هذه الرؤية التي تهــدف

إلى إيصـال صورة مليئة بالحركة والحس من خلال النوسل بألفاظ ذات دلالات نثشير إلى الكثرة بصيغة الجمع (دماء، أشثلاء، ذئاب، أفو اه، كائنات، لحوم البشر ...).

## ب. الصورة السمعية (Auditry image):

وهي الصور التي يتث إدر اكها بوساطة حاسة السمع، ولكن يبقى للحواس الأخــرى دور
في تشكيل الصورة، وذلك "لأن التصوير في الأدب نتيجة لتعاون كل الحواس، وكل الملكات"(') ". فالصورة عند الثاعرة "أمينة العدوان" التي تتلقى بحاسة ما، لا تههل الحواس الأخرى، ولا تتفصل عنها بل ترتبط بحاسة أخرى ولو نسبيأ، ولنقر أ الآن قولها: (الأم الني فتحت النعش

صرخة رعب/ فجيعة غضب صرخة/ صرخات تبقى في أذني و لا تغيب الصرخات)(「)

وتكثر الصور السمعية عندما تصور الشاعرة مشاهد الامار والقصف وجنازات الثهداء:
(صوت الجرّافة البغيضة
صوت المباني
وهي تتهار

كم أمقتها
وهي تجعل
المباني
غبار اً)
و ها هي تسمعنا صرخة الميلاد كرمز إلى و لادة ميتة للحرية عندما تقول فــي قــصيدة "إنسان يولد":
(في الثنار ع/ يعلو صر اخ/ إنسان يولد/ حيث ما زالت المر أة التي وضعت/ مولودأ ميتأ/
تتام)

$$
\begin{aligned}
& \text { ((1) (1) مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، مرجع سابق، ص^. }
\end{aligned}
$$

وتأتي بصور أخرى تأخذ فيها الحركة و الثدة دور أ كبيرأ في جلاء المعاني من خـــلال
معطيات الطبيعة، فتقول:
(لم نعد عرضة إلا للعو اصف
وصوت ارتطام الأبو اب
بالرياح
يمكث في البيوت)(").
وفي قصيدة تحمل عنوان (أبو اب) تقول:
(ولكن صوت العاصفة
تجعل
صوت ارتطام
الأبواب
يمكث في البيوت) (ل
فلا شك أنها استخدمت العو اصف كرمز للعدوان، إذ يكون من نتائجـــه خــــلاء البيــوت وخر ابها بعد رحيل أهلها، فلم يعد يسمع فيها إلا ارتطام الأبو اب وصرير ها.

وكما سمعنا أصوات العو اصف والأبواب و الصر اخ، نجد أصو اتأ، مــن مثـــل الجـرس وتناثر الزجاج و الضجيج كقولها:
(...)

ويبكون مع من يَكي
وقد بدأ المسلسل)(٪)
وكذلك قولها:
(الجرس الذي تركه
أسمع رنينه عاليا
و هو لم يعد يقرعه)(؛).

وعندما يشتد قصف الطائرات يزداد الرعب فيعلو الصر اخ الذي يختلط بصوت الإنهيار :
(صرخة رعب من طفلتي/ ها هو صـارو خ يقتلها...) (').

وفي السياق نفسه وتحت عنوان "صرخات" كأنها تجسد القول (ناديت لو اســمعت حيــا ولكن لا حياة لمن تتادي) عندما تقول:

لا أحد يسم/ كأنه ازداد الصم/ وغابت الآذان) (٪ وكذا تقول: (لا نسمع إلا هدر الصواريخ دون أن يكون إلا هو زائر أ للبيوت

قاتل) (「)
وكما قدمت لنا صور أ فيها من الصخب وارتفاع الصوت شيء كثير فإنها تصور أصواتأ تتسم بالخفوت كقولها تحت عنو ان "أمي على قبر مصطفى":

$$
\begin{aligned}
& \text { (وحفيف أشجار الزيتون } \\
& \text { تتحني على التز اب } \\
& \text { تقترب } \\
& \text { مصطفى مصطفى } \\
& \text { لا يسمع } \\
& \text { لا يجيب } \\
& \text { تتحدث إليه } \\
& \text { تتحدث وتبكي(\&) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (() أمينة العدو ان: أخي مصطفى، مصدر سابق، ص00. }
\end{aligned}
$$

> (في النهار / أمي تتكيدة "أمي المؤمنة" نتر اوح بين صوت تفكر ، تبكي البكاء وتلاوة القر آن حيث تقول:

في الدساء/ لكي لا نتكلم عنه/ لا تفكر، لا تبكي
تقر أ آية ور اء آية
وتتلو له الآن الحمد) (!).
يتضح مما تقدم أنّ هذه الصور لم تقتصر في تقديمها على حاسة السمع بمعـزل عــن الضوء و الحركة و البصر . إذ حاولت الثاعرة من خلال صور ها الجزئيـــة الــسمعية الإيحــاء برؤيتها للو اقع.

## ج. الصورة اللمسية (Tangible image):

وفي مثّل هذا النمط من الصور نجد البرودة و الحرارة والخــشونة، حيــث اســتخدمت الشاعرة في صور ها التلج والبرد و النار والأسلاك الشائكة ولعل هذا المنحى يــرتبط بموقفهــا الملتزم من قضايا أمنها. فقد استخدمت من اللموس الرماد و الحجر، متل: (جمر كان و ونطفاء والآن

في هذا الصقيع من يستطيع . أن بيتدفأ بالرماد) (٪)

و العدو المحتل نار وحر ائق ودخان، نقول تحت عنوان "احتلال":
(حر ائق ودخان
صر اخ من نار
الغروب يرحل أمام خوذات تهتز) (؟).


وكما وظفت تر اسثل الحواس بين السمع و اللمس في قولها (صر اخ من نـار) فإنها تستخدم
رمز النار بالمعنى المضاد عندما تتحدث عن دور اللمقاومة في مو اجهة العدو فنتقول فــي هـــا
(الطرق الهادئة

أصبحت منذ أن أتينا
طرق من الدخان
لقد أشُعلنا النار) (')
وتستخدم رمز النار بالمعنى المضاد عندما تتحدث عن المقاومة في قولها: (الأشلاء و الدم تغطي الأيدي
. ${ }^{\text {( }}$ (الساحة نار ودخان ...
وليس المهم هو كثرة الصور أو قلتها عند الثاعر، و إنّما موقع الصورة وعلاقاتها فــي العمل الفني هو المعول عليه باللرجة الأولى. لأنَّ "الصورة عندما نتخذ أداة تعبيريـــة لا يلتفـــ إليها في ذاتها، والمتذوق للنص الأدبي لا يقف عند مجرد معناها، بل إن هذا المعنى يثيــر فيــهـ معنى آخر هو ما يسمى "معنى المعنى" بعبارة أخرى أصبح الثاعر يعبر بالصورة الكاملة عــن المعنى كما كان يعبر باللفظة وكما كانت اللفظة أداة تعبيره فقد أصبحت الــصورة ذاتهــا هـــي الأداه"("). لذا فإن الثاعرة كما ذكرت النار والاشتعال في صور ها الحسيّة البــصرية اللمــسية ذكرت البرد و الشتاء و الحجارة، فتقول تحت عنو ان "هدم": (لا تهدم آلاف البيـوت/ فــي هــذا الشتاء/ فيأتي البرد/ طاردأ الجدران) (؛

وحين تمجد النتر اب كرمز لحب الوطن، نقول على لسان الثشهي: (...) هناك مقاتل حارب بشجاعة و إباء وقتل

يده نتشبث في الأرض... وحده التزاب ما وجدتُ في يده)(م).





ونحس كذلك نـومة الرمال، ونتوء الصخور عندما تقدم صور أ حسية لمو اقع خالدة فــي
الوطن، مثل: "و ادي رم":

## (و الصخور / و البدوي/ وظل الجمال على الرمال

ينادي السر اب)(").

ويتلمس القارئ ليونة الزهور و النرجس و الريحان عندما يكون للأغنية الوطنية موقع في
نفسها قائلة:

$$
\begin{aligned}
& \text { (و هذا الصوت/ و هو ينادي للفرح } \\
& \text { يغني بحيوية و عفوية } \\
& \text { رأيته يرتدي زهور الأرض } \\
& \text { ويلف كتفيه بشال من نرجس } \\
& \text { وشال من الريحان)(Y) }
\end{aligned}
$$

ويلاحظ أن صورها اللمسية يشترك في تشكيلها حواس أخرى كالسمع والبصر بالدرجة
الأولى ما يجعل أثر ها أبلغ في النفس.

## د. الصورة الأوقية (Taste image):

وفي هذا المجال نرصد الصور التي تعتمد في إدر اكها على حاسّة الذوق عندما تحـــاول تجسيد بعض العادات السلبية في المجتمع ومظاهر الظلم في المجتمع، من مثـــل ذلــك قــصيدة

$$
\begin{aligned}
& \text { "أغذية" حيث تقول فيها: } \\
& \text { (لا فنجان القهوة } \\
& \text { ألا رغبح وجبتا الخبز } \\
& \text { وبتا }
\end{aligned}
$$

أكلنا الخبز المحروق، وفنجان القهوة الباردة
وعلب المعلبات الفاسدة
شربنا الماء القذر ...)(ז).

كما تثشير إلى صفات المجتمع الاستهـلاكية من خــلال اســتبدال الأطعــــة المــستوردة و الأطعمة المحلية، فنقول تحت عنو ان "صور ":
( صورة المنسف تشنق على جدار مطع البيتز ا وللجوعى ساندويشات، وجبات سريعة سيارة ماك برغر نتربص بهم في الطرقات)(') وتقول أيضاً في قصيدة "عيد"
(عيد أتيت إليكم يقول
ولكن أر اه
يأكل حلواي
و أنا أرتدي

ملابس بابا نويل)(٪)
وفي قصـائد أخرى تحاول تجسبد حالة الظلم و الصر اع الذي يشيع في الو اقع على شـــكل صور من الطمع والجشع. تقول الثاعرة تحت عنو ان "الغنائم":
(الأيدي المتصـارعة
لا تصل إلى المائدة
وقالب الحلوى
يصطاده الذباب)().
(الصحون تمسح الحلوى عن الأفو اه...)(؛)
جائع أنا، من كثرة ما أحرق من أرغفة الخبز)(0).

$$
\begin{aligned}
& \text { (ا() (أمينة العدوان: فقدان الوزن، مصدر سابق، ص9. }
\end{aligned}
$$

ينضـح مما تققدم من الأمتلة أنّ الثاعرة اجتهدت في تــصـوير ها لجو انــب مــن الحيــاة الاجتماعية معتمدة على حاسة الذوق في تجسيد رؤيتها لهذا الو اقع المعيش. ويلاحظ أن هذه الصور جاءت بنسبة أقل من سابقتها من الصور البــصرية والــسمعية، حيث أن الثاعرة معنية بإيصال رسالة ما، فهي تسعى إلى جعل المتلقي يرى ويسمع أكثر مــن النذوق لأن في السمع والبصر سرعة وسعة في الإدر اك.

## هـ. الصورة اللونية (Colourful image):

بعد اللون واحدأ من عناصر تشكيل الصورة الثشرية في شعر "أمينة"، وحيــث تكمــن أهمية اللون فيما تحدثه من الأثر النفسي لدى المتلقي، ولأن الطبيعة كانت مصدر أ لشعر ها، فإننا نجدها قد استخدمت الألوان المختلفة لتجسيد رؤيتها الذاتية ومن النماذج التي يمكن لنا الاستشهاد بها:
(على أور اق سوداء، كتب اسمي.
يبدو أنني أور اق شجر أخضر ...(Y)..
(موتي جعل الأرض، عشبا أخضر، إنني الربيع)(؛).
(أعصب رأسي بمنديل أخضر الأرض القاحلة

عشب أخضر)(0)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أمينة العدوان: حبة دو اء، مصدر سابق، صع ا (Y. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (أمينة العدو ان: كريات دم حمراء، مصدر سابق، ص9 } 9 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (و الحلوى التي أعدتها له في يوم تخرجه، } \\
& \text { تقع في سيارة دفن الموتى...)(") } \\
& \text { (ويسأل النادل في المقهى: } \\
& \text { ماذا تشرب، قهوة عربية أو نسكافيه....)(). }
\end{aligned}
$$

ويبدو لي أنّها تنتخدم اللون الأخضر عندما تتحدث بصوت متفائل مفعم بالأمل وتجــدد الحياة، ثم يتحول اللون الأخضر إلى فاعلية شعرية ضمن علاقات جديدة غيـر معهــودة، فــي
(أكفان، أكفان
من الموت البارد الذي أراده لنا
نتـثر بالعلم...
يالدفئه، يالاخضر اره)(")
فصفة الاخضرار تلازم العلم عندما يلف جسد الشهيد.
ومن استخدامات اللون (الأحمر)، حيث ورد استخدامه بشكل عادي إلى جانب مفــردات تعد من مر ادفات الحمرة كالدم، و الدماء أي جاء مرتبطأ بمعاني الشهادة و التـضحية، بالمقابلــــة تمامأ مع سياق الدمار و الخر اب، من مثّل قولها: (وثمة الدماء، في احمرار الأفق، هم زرع الأرض...)()
(أهو دمي يهرب، أم خطوط حمر اءه...)
(الأقحو ان الأحمر، حين أزهر في الربيع... اسنقال الثحوب)(٪).
(حين زار الأرض بلونه الأحمر عن وجه الأرض
(الممتقع القاحل، أز ال الثحوب)(0)
(قبل أن يرحل عن أرضي، كانت الأرض، قد زارتها كثير من الدماء)().
وفي سياق الألوان وإيحاءاتها تستخدم الثاعرة اللون الأسود للتعبير عــن موقفهــا إز اء
الو اقع حيث تجسد من خلاله دلالات الشعور بالظلم و الحزن، فالسحابة سوداء، والأرض مفروشة بالسو اد؛ فحتى الكلمات أصبحت سوداء حيث تقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (امينة العدوان: كريات دم حمراء، مصدر سابق، صغ ص. }
\end{aligned}
$$

(على الجدار لن تقر أ،

كلمات سوداء، المطر يمسح الجدران)(')
(أي حرية؟! هل الدخان الأسود يصبح الماء الذي يغسل الوجوه)(ب)
(هي سماء رمادية، تجرها إلى بيته غيمة سوداء)().

فالشاعرة حين توظف اللون الأسود يكون السياق مشحونأ بالحزن والكآبة، حيث يشتمل على إيحاءات القلق و النوتر الذي تر اه على أرض الو اقع. وللون الأبيض حضور في قصائد الشاعرة، حيث يوحي إلى جملة من المعاني والدلالات كالطهر و النقاء والصر احة والوضوح، فمن دلالاته المألوفة (وجهه أبيض) و (الكفن الأبــيض)، (أور اق بيضاء) و (الضوء أبيض).

ومن الصور التي ورد فيها الأبيض بصورة فنية جزئية:
(اختلط الخط الأسود بالخط الأبيض...

> لم أعثر على الخط الأبيض...)(٪٪.
(كل الر ايات التي أرفعها، أنسجها من دمي
و لا يرى عدوي راية بيضاء أرفع)(0.)
(الأكفان البيضاء، التي اصطفت في مخيم جنين...)().
(الأكفان البيضاء تملأ الطرق، وهو يتتكر بالبياض)(V)
ويلاحظ أن اللون الأبيض يأتي في سياق الحديث عن مو اكب نتييع الثهداء، حيــث لا يبتعد كثير أ عن الدلالة الاجتماعية لمفهوم الشهادة لما نتطوي عليه من صدق في النيّة وصــفاء في السريرة، ويؤيد ذلك أن فكرة الموت ثابتة في أذهان المتلقين لا مراء فيها، فكيــف بهــا إذا
اقترنت بجناز ات الثهداء؟.

$$
\begin{aligned}
& \text { () أمينة العدوان: قهوة مرة، مصدر سابق، ص آّا } \\
& \text { (٪) أمينة العدوان: غرف التعميد المعدنية، مصدر سابق، صرّهو. }
\end{aligned}
$$

أمّا بقية الألوان كالأزرق والرمادي والأصفر فلم يأتِ نوظيفها بعيدأ عن الدلالة الحقيقية
لها، وفي صور قليلة جداً.

و. الصورة الثمية (Smell image):
و الصورة الشمية تأتي مقترنة مع حاسة أخرى كالبصر أو الذوق أي نتيجة لتعاون أكثر
من حاسة، فهي تتبع من رو ائع الزهور ، أو تكون دخانأ يخنق الأنفاس من مخلفات الانفجــار ات فها هي الر ائحة الفوّاحة تقترن بصورة الأم وهي تقر أ القر آن فنقول: (قر اءة القرآن

كل الأيام
نقاء الثلتج
على المقعد
و هي رائحة البخور
ألقي زجاجات العطر
عطر بلا رائحة)(')
فالصورة الجزئية الشمية تجسدت من خلال التشبيه للأم بر ائحة البخور مما أدى إ لــى نو عن المفاضلة بينها وبين زجاجات العطر التي ألقتها الثاعر الر اوي لتفوّق عطر الأم علــى العطر المألوف. وتقول تحت العنوان نفسه "أمي": (قر اءة القر آن كل الأيام

نقاء الثلج على المقعد
زجاجات عطر ملقاة
ور ائحة البخور يدها
هرب من عطر بلا رائحة)(٪).
 بالطقوس التي تعبق بالبخور، مع ملاحظة تلاعب الثاعرة بالنتككيل البصري للتر اكيب. وتستمر بهذا الطقس عندما تقول في قصيدة أخرى بعنوان: "أمي"
(لم تتقط عن الصـلاة معظم الوقت... والرائحة في الغرفة البخور ) (1).

وتصبح الرائحة أكثر حيوية وتجدداً عندما ترتبط بصورة الوداع كما تثقل في قــصائد
من مثل "زهرة الغاردينيا":
(ور ائحة الفل الجميلة
التي يحبها تتبق في الحديثة
ماذا أشمها؟
أٔثمها أنا ولم يعد هنا
ما من زهرة، ما من رائحة
رائحتها الجميلة
لم تعد تخنقني بعد أن ذهب)(ب).

وفي صورة أ خرى تأتي الصورة الجزئية فوّاحة بالعطر الجميل كرمز إلــى الــذكرى، كما في فولها: (رحل)

وهو الذي لم يحمل إلا زهورا
ورائحتها الجميلة
أشمها الآن في الغرفة) (r).
 الشاعرة إلى دخان يخنق الأنفاس:

# (نار) أحترق 

دخانا أتكاثق
أخنق العدو
وسعاله الآن أسمع) (1).

وقولها: (... هنا الدخان الذي يتصاعد، يتصاعد
ويخنق الأنفاس
ينتشر في كل مستوطنة) (ب)
و هكذا يتضح أن الصورة الجزئية المحتمدة على حاسة الشم أسهـت في تجـسيد رؤيـــة
الثناعرة تجاه القضايا الإنسانية التي تـتم بها، وتعبر عن معاناتها وما يختلج فـــي نفـسـها مـــن حالات الحزن أو الغضب أو الفرح، كما يلاحظ أن صور ها الشمية قد اشــتركت فيهــا حاســـة البصر جنباً إلى جنب مع حاسة الشم.

وخلاصة القول إن الصورة الحسية أيأ كانت سمعية أو بصرية أو لمسية أو شمية فــي
قصائد الثاعرة "أمينة العدوان" قد أصبحت بنية أساسية في بناء الصورة الكلية، كما أنها أسهمت في الإيحاء برؤية الثاعرة وتجسيد تجربتها الثعرية، ولم تقتصر على كونها صورة جزئية ذات معنى محدد، ولكنها أضحت صورة رمزية تبث دلالات و إيحاءات جديدة.

وما يلفت في شعر أمينة هو سيطرة الصورة البصرية الحركية وهذا ربما يعــود إلـىى
إحساس الثاعرة بجمود الحياة، فعمدت إلى الحركة لتعلن تمسكها بالحياة، و هذا ما يؤكده "سمير الليمي" بقوله: "ويقى الفعل الحركي دائمأ فيها يتر اءى من خلال عناصره البنائية، ويمضي فيها إلى الخلود، ويبقى الكم الفني و الارجة مرتبطين به، فإذا قل الفعل الصوري أو ضـــعف نقــص الكم الفني وهبطت الدرجة، و إذا انقطع مانت الحالة الشعورية في الصورة"(؟). كمـا أنها جمعـــت في صور ها بين أكثر من حاسة فجاءت الصورة مشتركة بين حواس مختلفة؛ إذ أظهرت الصور السابقة التشبيهية و النفسية ما عانته الثاعرة من القلق فجسدت دلالات نفسية وشعورية لم تكــن لتظهر بغير ما نقدم من مثل الصور التي عرضت سابقاً.


الصورة الكلية هي القصيدة التي تمثل تجربة من تجارب الثعر اء ولحظاتهم ودفقـــاتهم
الشعورية، وهي كيان عضوي متكامل يتألف من عنصرين هامين: الأول: هو المادة الشعرية من أفكار وعو اطف ومشاهدات وأحداث

الثاني: هو البناء الثعري الذي يخرج العنصر الأول إلى حيز الوجود بأثكال وقو الب متعددة. و هذا يتطلب "أن تتو افر في القصيدة وحدة الموضوع ووحدة المــشاعر التــي يشثرهـــا الموضوع نفسه، مما يقتضي ترتيب الصور المفردة والمركبة ترتيباً تتقام من خلاله الــصورة الكلية شيئأ فشيئًأ حتى نصل إلى نهايتها وتحدث الأثر المقصود منها"('). و هـــا يجعــل أجــز اء القصيدة من صور و أفكار لبنات حيّة نؤدي كل منها مهوتها الخاصة بها، ويؤدي بعــضها إلــى بعض من خلال التسلسل في تقديم الصور و الأحداث و المشاعر و العو اطف.

ويرى (سيسل دي لويس) ان القصيدة الناجحة هي التي "يلتنئم فيهـــا شــــل ععــد مــن
التجارب الجزئية التي لا تربطها أصـلا أية صلة؛ بعض مشاهدات الثاعر و أفكاره ومطالعاتـــه و ار هاصاته العاطفية، تجتمع هذه على نهج يفقد كل منها ذاتيتها و انعز الها وجزئيتها ويـستو عبها كل بنية مركبة تعطيها معنى، ومعناها عندنا أكبر من مجمو ع أجز ائها. ونحن نحكم على قصيدة ما بالجودة ونشعر أنها ترضينا عندما تعطينا إحساسأ بأنها شيء كامل...، لا يمكن أن يــضاف إليه أي شيء، و لا يمكن أن ينز ع منه أيُّ شيء دون النيل من قيمته أو حتى الذهاب بحياته"(؟). ويمكننا أن ندرس الأساليب الخاصة في بنــاء الــصورة الكليــة وتركيبهــا وتفاعلهـــا و انسجامها؛ لنقدم لنا الصورة الكلية للقصيدة بو احد من الأساليب الآتية:

1. أسلوب البناء الدر امي- القصصي.
r. اسلوب البناء المقطعي.
r. أسلوب البناء بالنو ازي.

ع. أسلوب البناء النوقيعي.
مرجع سابق، صبا Fr.
سيسل دي لويس، "ما الشعر"، ترجمة نصر عطانه، مجلة شعر، العدد • (1، اكتوبر، \&97 1، ص .

و لا بد من ملاحظة قبل عرض هذه الأساليب، وهي أننا قد نجد باحثأ يحلل بناء قــصيدة على أنها مبنية بالأسلوب الدر امي، وير اها غيره بأنها مبنية على نظام المقاطع، وثالث بالبنــاء الدائري، ورابع بالتتاظر و التو ازي، أو التركيب المزدوج. ويعود هذا الاخــتلاف فــي تحليــل القصيدة إلى الأسباب التالية:
-إن الحدود الفاصلة بين أسلوب وآخر هي حدود وهمية، يمكـن أن يجتاز هـــا الــشاعر بسهولة وحسب الحالة النفسية و الشعورية التي يكون عليها وقت نظم القصيدة.
-عدم قدرة بعض الباحثين على التمييز بين هذه الأساليب البنائية و هذا احتمال بعيد. -عدم وضح النقد الحديث الحدود الفاصلة التي تبين للباحث أن هذه القصيدة مبنية بأسلوب معين دون غيره. و هذا الاحتمال قوي بقدر ما هو ضعيف('(.)

وهو ضعيف لأنه لا يمكن للنقد أن يملي على الثاعر أن يصب مــشاعره فـــي قو الــب جاهزة مسبقأ، لأن الشاعر في هذه الحالة سيصطنع المشاعر و العو اطف التي تتتاسب مع هـــذه القو الب المعدّة مسبقاً. وقوي لأن مهمة النقد أن يضع معايير تميز بين أسلوب وآخر (٪). ومما يقوي هذه النظرة هو تداخل الأجناس شعر اَ ونثر اَ وقربها من بعضها ما بين القصة و الثعر و الحكاية، واستخدام تقنيات القص و السرد و الحوار ما تجعلنا نقبل بهذا الر أي. لهذا سيعتمد بالدرجة الأولى على أسلوب البناء من خلال الوحــدة العــضوية للقــصيدة ضمن الحدود النققية التي وضعها النقد لتحديد دائرة كل أسلوب. أساليب بناء الصورة (لكلية:

## أ. البناء الدرامي:

ويكون هذا الأسلوب في القصـائد التي تجسد الصر اع بين المتتاقضـات حيــث اعتمــدت الثناعرة أمينة العدوان في نقديم صور ها و أفكار ها على الحوار الخارجي و الداخلي مــن خـــلال حشد الصور التي تتقل تجربة و اقعية بما يشبه السرد القصصي، وخاصة التي ترتبط "بمضمون متحرك وحدث ذي فروع متشابكة"(艹)، فالحركة و الحدث يعدان جوهر الدر اما(گ).

ومن القصـائد التي بنيت بهذا الأسلوب قصبدة "بسام الثكعة": (ما رأيك في تدمير الباص من قبل المخربين؟ قال الحاكم العسكري الإسر ائيلي لي. _ما رأيكم بهدم القرى الفلسطينية، إخلاء المنازل، مصـادرة الأر اضي؟ ـــنك ضـار بالأمن، محرض، مثير للقلاقل، ويجب طرده من نابلس.
-لـن أذهب بعيداً عن وطني
سجن، اعتقال، تحقيق، مطالبة بالطرد من نابلس يبدو أن هذا لم يكفهم، لا بد..... وفي يوم أغادر المنزل أركب سيارتي في طريقي إلى العمل... أسمع صوت انفجار قنبلة تفجر السيارة وتطردني إلى الأرض أريد أن أسير ... خططو الإيذائي ونجحوا في أن يصطادوني
إنها حرب أخرى...)(').

في هذا المقطع من القصيدة الطويلة حاولت الثاعرة بناء صورتها الكلية بالاعتماد على معطيات المسرح حيث وظفت أسلوب الحوار بنوعيه بالإضافة إلى أسلوب السرد في القـصـة،
 ثماني صفحات جسد فيها معاناة المو اطنين من خلال تجربته الخاصـة منطلقأ بها إلــى التجربــــة العامة. التي تشمل كل إنسان مقاوم تحت الاحتلال.

$$
\begin{aligned}
& \text { وتستخدم هذا الأسلوب البنائي في قصيدة بعنو ان "أرض عربية وليست عبرية" فنقول: } \\
& \text { (وقف على أر اضي الغير } \\
& \text { أخذ يهبُ الأر اضي } \\
& \text { على من الثقطهم من مدن الأرض } \\
& \text { أتى مالك الأرض وقال: } \\
& \text { هذه الأرض لي }
\end{aligned}
$$

_ لا أرض لكـ، ولكني سأجعلك حارسأ عليها، إذا قلت
إن هذه أرضي
_ أرضك، أحرسك؟
كيف أحرس من سرق أرضي
اعلم، أنت الذي طردت
وقتلت كل من دافع عن أرضه
من مالكي الأرض،
... من طردتهم من أرضهم يعملون على العودة.
ومن بقي من مالكي الأرض
لن يكفو ا عن القتال) ('
لقد استعانت الثاعرة في بناء هذه القصيدة بعدة أساليب جزئية أخــذت علــى عانقهــا مسؤولية النهوض بالصورة الكلية من تصوير مباشر ثم الحوار الخــارجي وتعــدد الأصــوات بالإضافة إلى الاستفهام.

وطبيعي أن القصيدة لن تكون من أولها إلى آخرها حوارأ، و إنّما يستغل الثاعر أسلوب الحوار في جزء منها، عندما يدرك بحاسته الدر امية أن الانتقال فيها من صوته التقريري إلــى أصوات المشهد أنسب، وأنه يوفر للقصيدة في مجملها حيوية أكثر (Y)، وخير ما يمثل هذا الـــنـط من القصـائد قصيدة بعنوان "حسن عبدالحليم":
(أكتب في جريدة الفجر، الني تصدر في القس،، أكتب في الأيام البشعة، كل يوم تتر اكم السرقات، وكل يوم يصادروا مئات الدونمات .... أحد المالكين يتحدث إليّ أنو ا جنود الاحتلال سألوني أن أبيع أرضي وفي اليوم التّلي صادروا أرضي، اقتلعو ا أشجار الزيتون
وقالوا: إني بعت أرضي

وامر أة: سرقوا مستتدات ملكية أرضي
في الليل وأنا نائمة
وفي اليوم النتلي

بنوا على أرضي مستوطنة .... ايها المحتل، لا تملك بيتأ... أيها المحتل، لا تملك أرضأ.......) (')

ومن الأساليب الار امية التي ظهرت في شعر أمينة العدوان الأسلوب القصصي، وهو أن يستعير الثاعر بعض أدوات فن القصة، ولكن دون أن يكون هدفه كتابة شعر قصصي، وإنــــا تكون تطوير أ لما عرف في البلاغة القديمة بالتشثيل، فتستخدم القصة بوصفها مجرد أداة تعبيرية موحية ومؤثرة(r).

ومن القصائد التي تجسد فيها هذا الأسلوب "الطفل والملث":"
(ألقى الطفل حجر)
ضرب الجندي
وركض الطفل بعيداً عن البيت

(7) عز الاين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص.r.r.

$$
\begin{aligned}
& \text { الجندي يركض خلف الطفل } \\
& \text { يركض الملثم، ساقه مجروحة } \\
& \text { دمه على القمص، وكدمة في اليد } \\
& \text { إلى أين، إلى البيت } \\
& \text { في البيت تر اقب أمي الطريق } \\
& \text { و الملثم يخبئه أبي) ('). }
\end{aligned}
$$

وفي قصيدة "الجريمة" فإننا نحس مــن خـــلال الأســلوب القصــصي بجــو القــصيدة
وموضو عها حيث نقول: (سارَ، سار ور اءه

أغضض عينيه، وهو يراه
بطلق النار، ويقتل أخاه
صوت البندقية لم يترك سوى تتهيدة ارتياح
اتفاق، اختلاف في البحث
عن المظهر اللائق
الطقس الملائم لدفن الجثة) (ب)
 تشككيل قصائدها و لا غرو في ذللك حيث ينساب هذا الأسلوب على مساحة واسعة من دو اوينهــا، لأنها نقدم مو اقف منتزعة من و اقع الحياة مباشرة فجاءت أفكار ها من خلال هذه القصائد معبرة وذات دلالة موحية برؤينها العميقة للحياة وتفصيلاتها وربما يعزى ذلك لنزعـــة اللتـــرد علــى اللقاليد الجمالية المألوفة وما يسود الساحة الأدبية من تداخل الأجناس ما بين الشعر و النثر .

## ب. بناء الصورة الكلية من خلال المقاطع

و المقصود بهذا الأسلوب في بناء القصيدة (الصورة الكلية) "أن يكون من خلال وحــدات شعرية متتوعة تستقل كل وحدة عن الأخرى بأسلوب البناء من خلال التعاقــب فــــي القـصيدة، و الذي يجمع هذه المقاطع أو الوحدات الشكل العام للقصيدة الذي يربطها مع بعضها ربطأ محكما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (أمينة العدو ان: قصائد عن الانتفاضة (1)، مصدر سابق، ص } 01 .
\end{aligned}
$$

بوحدة متكاملة نفسية أو منطقية أو عضوية أو معنوية، ويكون هذا الترابط أساســـا فـــي بنـــاء القصيدة (الصورة الكلية) ('). ومن القصـائد التي بنيت بهذا الأسلوب، قصيدة "تداعيات مــو اطن عربي" من ديوان" وطن بلا أسوار":
(ارى صور بيوت مهدومة
أرى في بلا عربي جسدأ بدون رأس
وفي بلد عربي آخر يحملون رأسأ بلا جسد أرى في وطن فقد الر أس وفي وطن فقد الجسد

أرى المو اطن الذي يصوب المسدس
ويطلق على رأسه الرصاص بدلا من أن بطلقه
على العدو ........... (r).

و هذا مقطع من قصيدة طويلة حشدت فيها الشاعرة أمينة العدو ان صور ا جزئية كثيـرة مستخدمة بعض التعابير الدّالة على حالات التشظي والضياع وفقدان الاتز ان، وتــستخدم فعــل (أرى) عشر مرات في حالة الإثبات ومرتين في حالة اللفي لتجسد رؤية سلبية للو اقع لعربي من خلال اعتمادها على تيار الوعي، ومع أن هذه الصور تبدو متتاثرة فيما بينها لكنها تتــتظم فــي خيط واحد، الهاجس العربي الذي تحسه الثاعرة وفي ديو انها "أمام الحاجز" يأتي الجزء الثاني العنو ان ذاته ولكن مضاف إليه رقم (Y) بأسلوب رمزي، وكأن حالة القلق و الثوتر التي تحـسها الثاعرة أكبر من أن تفرغها فيما نققدم من المقاطع في الديوان السابق، فبقيت مسيطرة عليهــا، فاستمرت في حالة التداعي في الديوان التالي، ولكن من خلال صور نوحي بالمزيد من القلــق و الشعور بالألم. (الساحة مليئة بالمتفرجين

جثث، جثث
القتلى عرب، المتفرجون عرب

# حكام المبار اة 

متو اطئون يوزعون البطاقات التي تؤدي إلى طرد اللاعبين الماهرين
كثرت الأمر اض، العدوى
بالرغم من ازدياد عدد الغرف في المستشفى...) (').

و القصيدة تزيد عن عشرين مقطعأ نرتكز في بنائها على صور جزئية إيحائية كثيرة من المفارقة و التضاد لتعكس حالة من الفوضى و عدم الاتز ان و الخروج إلى اللامـــألوف بأســـلوب التداعي الذهني الذي يشبه الحلم، فالقيم فاسدة (الطبيب تاجر، يقوم بعمليات جر احية للمعاقين) و (العامل الكفء وجه إليه كتاب شكر، بعد أن تم الاستغناء عن خدماته) و (مــن يــسير ســير أ صحياا يتعثر). جملة من المفارقات التي بنيت من خلال التضاد.

فمن المعروف أن الإنسان يلجأ إلى التداعي عندما لا يكــون بمقــدوره أن يعبــر عــن
 بالأوضاع المعكوسة من خلال التجاور بين المتتاقصات بقصد المفارقة.

وفي تشكيل جديد للنظام المقطعي نر اها تستخدم الأرقام في قصيدة "لا يمونون"، حيـث تبدا بسطر شعري يقول: (إلى روح الثهيد الدكتور عبدالو هاب الكيالي)، ثم ثبدأ المقطــــ الأول
برقم واحد
كثجرة اقتلعني اليهود من جذوري
و ألقو ا بي في تربة أخرى
وعلى أرض ليست أرضي

$$
\begin{aligned}
& \text { وقالو ا: أبحث عن وطن آخر } \\
& \text { أصبحت لاجئأ } \\
& \text { أمي مانت في مخيم اللاجئين } \\
& \text { r- الصوت الثاني: } \\
& \text { أخذ اليهود وطنه في فلسطين } \\
& \text { وفي بيروت بدون محاكمة أو تهمة } \\
& \text { قتلوه برصاصـة مأجورة } \\
& \text { "لا نتشر هذه الكتب" } \\
& \text { وفي يوم وهو يعمل... } \\
& \text { دخل مكتبة مسلحان } \\
& \text { و أطلقو| عليه الرصاص...... } \\
& \text { يقتلونكم.... ولكن لا تموتون) (') }
\end{aligned}
$$

و هكذا وظفت الثاعرة النتسلسل المقطعي لإعطاء المتلقي صورة كليــة تجـسد معانـــاة المقاومين، وهم يقاومون بكل أنواع السلاح من الحجر إلى الكلمة الحرة.

ونوظف أكثر من أسلوب في إطار النظام المقطعي من الوصف الو اقعي لما يقــوم بـــهـ
العدو من إجر اءات وحشية ضد العرب ومحاكمتهم بصورة لا تمت للعدالة بــصلة وكــل ذلــك
بأسلوب سردي وحكائي وصور حركية.
كما تستخدم الأسلوب المقطعي عندما تصور المبعدين عن أرضــهم، وهــــ يرفـضضون الاقتلاع والذهاب إلى المنفى، فتخصهم بقصيدتين مبنيتين على المقاطع الأولى قصيدة (الإبعاد)، حيث بنيت الصورة الكلية من خمسة مقاطع فاصلة بينها بالأرقام من واحد إلى خمسة:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- حمل لي حقيبة ملابسي، نذكرة السفر } \\
& \text { وسألني: إلى أي مدينة تحب أن ترحل؟ } \\
& \text { قلت: هذه مدن ليست للك، وليست لي وطن } \\
& \text { ألقاني بين الحقائب } \\
& \text { وهو يقول: امكث هناك }
\end{aligned}
$$

قلت: سأبقى هنا، لن أرحل.
وأصبحت أيّ مدينة وطنأ لي

لن يبقى أي وطن.
r- أبعدهم وقال:
بعد اليوم لن نزى أحداً منهم
r- حمنني إلى المنفى ولم يقبل أن أحمل شيئـا وهو يردد: أريد أن تصبح يده فارغة
$\qquad$
₹- إنك تريد أن تنتلهم هناك
تلقيهم إلى الأرض المليئة بالعقارب والأفاعي
$\qquad$
0- لو أنك تعرف أن الماء يرحل بالظمأ وأن الطعام يرحل بالجوع ستعرف أن الرحيل إلى مدينة أخرى غير الوطن موت)(")

وفي القصبدة الثانية التي تحمل عنو ان "المبعدون" و التي تتألف من ستة مقـــطع يفــصل بينها الأرقام من واحد إلى ستة:

-     - 

(يبعده بين الحجر و الدخان
و الحدود الجرداء و العر اء
ويتجول بين الغرف
أيغلق زجاج النافذة المكسور

أم هذا الباب الذي تصدع يسأل........
$-Y-$
على البيوت أن تفرغ
كيف تحب أن ترحل
بحقيبة، أم بمقعد، أم بتذكرة مسافر
هنا اللطار ات منفى
لا تعود بأي مسافر ...
-r-
بعد أن ألقيت بي من وطني إلى المنفى تدعوني إلى الرحيل إلى المدن الأخرى

إنني هنا
لا اردد أسماء المدن الأخرى
$\qquad$
-
ألقاني من بلدي إلى المنفى
وقال لي: ارحل،
ارحل بعد ذلك إلى أي مدينة أخرى
قلت له: الوطن بقاء
إن بقيت يبقى، و إن هاجرت يهاجر
فققيت ولم أغادر .
-0-
ابتعد، ابتعد
وتوارَ عن الأنظار
يقول لي:
كم خطوة، خطوات

$$
\begin{aligned}
& \text { سرت، سرت } \\
& \text { لأقترب } \\
& \text { وإن كان من يبعدونني، ينسون العد } \\
& \text { - }- \\
& \text { جلست على الثلثج في المنفى } \\
& \text { صحفيون، زوّار، وكاميرات } \\
& \text { هل سترحل إلى مدن أخرى } \\
& \text { سرت أمام جنود وحو اجز } \\
& \text { ووطن ورصاص }
\end{aligned}
$$

(') ولم أتوقف، وبقيت سائر (1)
إنّ المتأمل لهاتين القصيدتين (الصورتين الكليتين) لا يجد كبير عناء في الجزم بأنهـــــا تمثلان صورة كلية كبرى واحدة، وذللك بالنظر إلى الفكرة العامة و المــضمون الو احــد الـــي يقربهما من بعضهما بحيث يمكن عدهما مقطعين كبيرين، ثم انقسم المقطع الأول (الإبعاد) إلــى خمسة مقاطع متوسطة، و انقسم المقطع الثاني (المبعدون) ستة مقاطع أيضأ.

وتأتي بعض القصائد الأخرى على النظام المقطعي ولكن بقدر أقل من حيــث المقـــطع
و عدد السطور و الكلمات حتى تقترب من البناء التوقيعي، كما في قصيدة "الجندي" حيث قــسـ الثاعرة القصيدة إلى مقطعين مرقمين على النحو الآتي:
(الجندي الذي طردني من وطني
في شاحنة يقودها
و ألقاني على الحدود
رأيته و أنا أرفض
أن أقيم في المنفى
عائدأ على قدميه)
امينة العدو ان، قصائد عن الانتفاضة(()، مصدر سابق، ص ص .ب--ro.

يلقي بنا
بين الحدود و المنافي وهو يردد: الآن، لا أحد

وفي الطريق، وهو يعود وحده
تعترضه سكين)( ${ }^{(1)}$
وهذان المقطعان يمكن اعتبار هما تكملة للصورتين السابقتين من حيث الصور الجزئيــة و المضمون و الدالة على ممارسات العدو الر امية إلى إبعاد المو اطنين وإخلاء البلاد و المنـــازل، فالثاعرة قد وظفت الحوار والوصف المباشر والنشخيص والصور الحسبة بهدف مد جسر بين رؤيتها في القصيدة و القارئ لجعله يندمج في السياق التأثيري الانفعالي الذي ترنو إليه الثشاعرة. فالصور الجزئية المختلفة تتآزر ونتقفدم في المقاطع جميعها حيث تتز ابط فيما بينها بوحدة نفسية من خلال علاقات التداعي الحر للأفكار . ويلاحظ أن هذا الأسلوب في بناء الصورة الكلية

 ومحضر تحقيق للسادات() وعن المسرحية() وتشابه() ولعل هذا الأسلوب لم يوظف فيها بعــــ في قصائد الثاعرة "أمينة العدوان" بسبب النمط الشعري الذي أصبحت تتكئ عليه في شـــر ها و المتمثل في التكثيف والتزكيز والبعد عن الإطالة. ج. بناء الصورة الكلية بالتناظر والتوازي:
ويكون هذا الأسلوب بأن يعدد الشاعر إلى رسم حركتين، أو صورتين، أو شخـصـيتين،
 صور أ مفردة كثيرة في صورة كلية. بحيث نقابل كل صورة مفردة صورة مفردة أخــرى فــي

$$
\begin{aligned}
& \text { (") (") المينة العدوان: أمام الحاجز، المصدر السابق، ص بان. }
\end{aligned}
$$

معنى مقابل لمعنى الصورة الأخرى في خط متو از, حتى نهاية القــصيدة، بحيــث نــصل إلــى نتيجتين متباعدتين نستخلص منهما نتيجة مركبة(').

ويلعب النو ازي دور أ في البناء الكلي للقصيدة، نقول تحت عنوان "صـادرو ا": (صـادرو ا محفظتي، و أعطو ها لأعدائي اشتروا بها أسلحة

ر راديو، تلفزيون، مجلة، جريدة
صـادروا محفظتي، و أعطو ها لأعدائي اشتروا بها أسلحة

دبابة، طائرة، صـاروخأ، قنبلة
قتلت أخي، أبي، زوجتي، ابني، صديقي، وجاري
قتلت كل العرب) (ب)
فالصورة تقوم على مشهدين متو ازيين الأول يمثل شر اء أسلحة من راديــو وتلفزيــون ومجلة وجريدة و التي في مجملها تخلو من مو اصفات السلاح الفعّال تتقابل مع المــشهـ الثـــني (دبابة، طائرة، صـاروخ، قنبلة) حيث نجد الصورة الأولى تبتعد كثير اَ عن سياق القصبدة التــي تتسجم تمامأ مع سياق النص وبالتالي لا تلثقي الصورتان نهائيأ.

ونجد أسلوب التتاظر والتوازي يؤدي دوره في تعزيز روح التحدي و التــصميم علـىى الثبات ومقاومة كل أشكال الطمس و التزييف في قصيدة (أقيم في زنز انة): (حينما أحرقوا مدرسة، رسمت مدرسة

حينما أحرقو ا مسجدأ، رسمت مآذن رسمت الأقصى، رسمت القيامة

حينما أغلقو ا جامعة، حينما أغلقو ا مكتبة
حينما أحرقوا كتباً، رسمت مدرسة، جامعة، مكتبة
حينما منعوا القر اءة و الكتابة
رسمت شاعر اً، معلماً، موسيقياً.

> رينما منعوا الأناشيد الوطنية عباءة، كوفية، عقالا

## رسمت مقاتلا، سيفأ، حصاناً...) (')

فإذا نظرنـا نظرة عجلى نظن أن التقابل و التتاظر أمر مدكن بين الصور التــي قــدتها الشاعرة، ولكن إذا أمعنا النظر في دلالات الأفعال.

و هي (أحرقَ) مقابل (رسمَ) أو (أغلق) مقابل (رسم) و(منع) مقابل (رسم)، حيث نجد أنّ دلالة الأفعال الثغلاثة ترنكز أساسأ على الفعل الحنّي الذي يتضمن معاني الثدة و العنف والإيذاء، و هذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يلنقي مع دلالة الفعل (رسم) لنصل من خلال هذه الصورة إلــى رؤية الثناعرة الجادة التي لا يكفيها اقتصـار ردة الفعل على الرسم بكل ما فيه من جمال ورقـــة ونعومة يو ازي كل هذا العنف على أرض الو اقع بمنطق المقولة: (لا يفل الحديد إلا الحديد).

وتتكئ الثاعرة على آلية النضاد في إبراز حدة التتاظر و النو ازي في قصيدة "فوزية":

> (عندما كنت تضربني، تضربُن، تضربُ ميتأ أولد

ولكن،
عندما بدأت أضربك، أضرب، أضرب
كنت أولد كائنأ حيا أولد) (؟).

فطريقة التلاعب بالتر اكيب من استبدال للضمائر واستخدام الفعل التنام (بدأت) بدلا مــن الفعل الناقص (كنت)، كل ذلك عزز من قيمة التتاظر والتوازي بين الحالتين، فخــر ج التـضـاد بصورة حادة خاصة عندما نتتاظر مفردة الموت مع مفرة الحياة.

وفي سياق تتاظر القوة و الضعف من خلال الأسماء والأفعال نلحظ دوره في قصيدة مثل
"في يده رغيف":

# (في يده رغيف 

في يده سيف
ضربه بالسيف
ضربه بالحجر
وسقط الرغيف من يده
وتدحرج على الطريق)(')
د. البناء التوقيعي (التوقيعات) (Signing quotations):
وهي نمط من الصور الثعرية الجديدة يمثل "مجموعة من النوقيعات النفسية التي تأتّف

> في صورة كلية تمتلها القصبدة في مجموعها"(ب).

أو هي قصيدة تتكون من عدة توقيعات ولكل توقيعة عنو ان مستقل كما لو كانت قـــصيدة بذاتها، ولكن المهم أن تصب كل التوقيعات في المعنى الأصيل الذي يريد الثاعر من قــصيدته أن تعبر عنه( ${ }^{\text {(r) }}$

وقد تمكنت الثناعرة "أمينة العدوان" من بناء صور كلية من خلال البناء التــوقيعي فـــي صورة واحدة، و هذه الصورة الو احدة تقام فكرةً أو عاطفةً أو موقفأ موجز أ، و استعمال الثاعرة لهذا البناء اللوقيعي يثبت مقدرتها الفنية على اختيار ها لكلمات قليلة تعبر عن أحاسيس كثيــرة، وخاصة في قصـائدها القصبرة جدأ.

ومن القصائد التي بنيت من خلال هذا الأسلوب قصيدة "مو اطن صـالح":
(أذهب إلى ملعب رياضي

بربطة عنق، و أصبح رياضياً
بحقيبة فار غة أذه العـل
امينة العدوان: وطن بلا أسو ار، مصدر سابق، ص • ا.

$$
\begin{aligned}
& \text { أذهب إلى قاعة مكتبة } \\
& \text { بميكرفون } \\
& \text { و أصبح مثقفأ } \\
& \text { أذهب إلى عدوي } \\
& \text { بغصن زيتون } \\
& \text { و أصبح بطلا } \\
& \text { أذهب إلى صديقي بسيف } \\
& \text { و أصبح محارباً } \\
& \text { أذهب إلى الوطن } \\
& \text { بكامير ا سائح } \\
& \text { و أصبح } \\
& \text { مو اطنأ صـالحأ) ( }
\end{aligned}
$$

لقد تكونت هذه القصيدة من ست توقيعات بدون عنوان ولكن القارئ يستطيع أن يقتــرح عنو انأ بسيطاً لكل صورة (نوقيعة) قد يتفق مع الرؤية الكلية للقـصيدة وقــــــــــــــارض، ومــن الملاحظ أن الشاعرة قد بنت كل توقيعة من القصيدة على المفارقة اللفظية لتخــرج فـــي نهايـــة التوقيعات بسخرية لاذعة، "لأن السخرية أداة فعّالة في التشكيك بالمسلمات، وفي إثــارة قـــدرة الإنسان على الحوار من خلال قدرته الطبيعية على الضحك والابتسام"(؟).
 أجز ائها إلى بعضها البحض يمثل منهج البنية العضوية النامية لا منهج البناء النوقيعي- حـسب

عز الدين إسماعيل حيث تتركز الششكلة في منهج البناء النفسي الأي يوكن اتباعه في تــصوير الفكرة أو لا وآخر |('). ولأن فكرة النوقيعات ترتبط بعملية التصوير أكثر من ارتباطهــا بعطليـــة البناء- وخاصة في قصيدة النثر التي تتكئ على الصورة-. ففي كل توقيعة من هذه التوقيعــات

 النوقيعات من دلالات سلبية.

فنصادف في القصيدة مجموعة من المشاهد المنفصلة عن بعضها كل الانفصـال-حتى يكاد كل مشهـ يقوم بذاته(ب)، من ذلك ما نتوله الثشاعرة تحت عنوان "صور ": (رجل يلقي أباه إلى العراء

مقاتلون يحملون البنادق أمام مروج خضراء امر أة تحمل المزمار، نثقيم في المتاريس المجاورة خلع خودة المو اطن، وارتنى خوذة الأعداء

بنادق الأعداء تحاصر أنصبة الثهـاء
مصلون يسيرون نحو المعابد النائية
رجل يحمل ابنه المقتول، ويشير بقبضته مهددا
. ${ }^{\text {(r) }}$ (r) تركض، ودمعة طريدة على خدها
أمامنا ثماني توقيعات موجزة ومكثفة تمتل كل نوقيعة سطر ا شعرياً يعبر عن فكرة ما أو موقف، وهي غير معنونة بحيث تركت الثاعرة للقارئ أن يـستخلص العنــو ان، فالمـضـمون ودلالته أهم شيء في تشكيل الصورة، إذ تقام الشاعرة صور ها بتعبير مباشر وبكلمات جــاءت في غاية الاختصار ولكنها موحية ودالة.

وفي قصيدة "تثـابه" تلجأ إلى التضاد لإحداث المفارقة حيث استخدمت الأرقام بدلا مــن
الكلمات لتفصل بين كل توقيعة وأختها، فتقول:
( ') إنه سيء، دعه يبدو جيدأ

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) أمينة العدو ان: أمام الحاجز، مصدر سابق، صج. }
\end{aligned}
$$

(
(「) لم تتفـ الأفكار
يسير في شوار ع لا ير اها
يقيم في غرف لا يميزها ها مودع كما تودع الأشياء العتيقة

في خزائن منسية) (1) وفي صورة كلية بعنو ان "مشاهد" تقول الثاعرة: (تعددت أمكنة الحر ائق نر اقب المحرقة جسّو ا نبض الجموع الجرس يقرع عاليا هر عوا وأخدوا الرنين. اختلطت الكر اسي لا أحد يقف في مكانه. الطبول تنرع عاليا والأعمى يقود المبصر .

أمام الأنقاض يبحثون عن كيفية إعادة البناء

كنتم معأ الآن لن يدعوكم ثانية
بدأ موسم الشر اء
البيوت معدّة للبيع
يق الباعة بالمزاد
عينان مغضتان و عينان يقظتان
لا تتساويان في الرؤيا)(٪).

في هذه اللوقيعات حشدت الثاعرة عدة صور حسيّة مــن لمــسية وســمعية وحركيــة
و الوصف المباشر للأحداث بالإضـافة إلى استلاه النص القر آني في النوقيعة الأخيرة وهو قولــــهـ تعالىى: ڤلْ هَلْ بَسْنَوَوي الأعْمَى وَالْبَصِيرِ '(').

 الأسلوب تطور بحيث أصبحت القصيدة تبنى من خلال نوقيعة واحدة أو مقطع واحد، إذ عــدت "سوز ان برنار" سمة الإيجاز و التككيف واحدة من سمات قصيدة النثر، فر أت أنهـــا ذات ســـمات قريبة من الأقصوصة أو الومضة القصصية(٪).

فهي تكتب القصيدة القصيرة جدأ أو قصيدة الومضة التي تتحصر أحيانأ في سطرين، أو ثلاثة، وهي لقطة من بضع كلمات لكنها تعبر تعبير أ مكثفأ عن حالات قصوى دــن القلــق، أو المعاناة، وهي قصيدة صورة يسيطر عليها شعور انفعالي حار"، ويطلق عليها اســـ "التوقيعــة"، و هي تتسم بالتكثيف، مما يهبها جملة شعرية متوترة تتسم بالختام المفاجئ المدهش(٪)، فهي تقول المعنى الكثير في كلام قليل. وتنيطر على نصوصها جميعأ الرســـالة التــي تريـــد أن تؤديهــا بنصوصها حيث تظهر في كل نص من هذه النصوص(\&) وفي نوقيعة تحمل عنو ان "وأد" تعبر عن حالة من الخوف والهلع عندما تصيح في وجه الآخرين قائلة:
(هو كائن حي
وليس ميت
فلماذا أر اد
وضـعه
في القبر حيا)(0)
وتصور في نوع من المفارقة النصويرية، التي تمجد فيها الثهادة وتخلع عليها هالة من القداسة، عندما نضيق الأمكنة للأحياء فلا يجدون مكانأ إلا مع الثهداء، فنقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الآية: } 7 \text { (1، سورة الرعد. }
\end{aligned}
$$

> (لا مكان لي كي أجلس

شهيد
يترك لي مقعدهٌ) (').
أيضأ يتدخل تشكيل الكتابة في إغناء الدلالة، عندما تفرد كلمة الثهيد في سطر مـستقل تعبير أ عن الرفعة والثمييز في حين فسحت المجال للكلمات في الــسطر الأول الــذي يخـنـص بالأحياء، وكذلك السطر الأخير دلالة على رحابة عالم الشهادة.

وترى أن الوطن لا يتحرر إلا بالدماء الطاهرة التي يبذلها الثهـاء رخيصة فــي ســبيل حريته ولكنها غالية لأن فيها الحياة و المجد للأجيال القادمة، وكأنها تؤنب الجبنــاء و الــضعفاء القاعدين نقول في قصيدة عنو انها "دم":
(لا وطن إلا فلسطين
(أسير بدمي إليه) (٪)
وكما استخدمت الشاعرة التوقيعات القصيرة المكثقة، فقد اســتخدمت نوقيعـــات طويــــة نسبياً، مثل: "انتفاضة الأقصى والأمة العربية":
(الكآبة)
و انطفاء الوجه الذي أصـابنا
أهو الحزن الذي لا حد ل
على الأبطال الذين يقتلون و إلى اين سيصل حزننا و إلى متى هذا النتدير لكل شيء

و إلى أين يريدون أن يلقو ا بنا ومتى ينتهي هذا القتل البربري ودماؤ هم أين ستذهب إنهم مدانون

مدينين المتفرجون
وإلا فو اتيرّ (ا يحملون

مع أن هذه النوقيعة مليئة بشحنات عاطفية على درجة عالية من التوتر و القلــق الــــي يتمحور حول الثعور بالقلق والحزن إلا أنّها قدمت مجموعة من الصّور الجزئية البسيطة مــن خلال النساؤ لات والوصف و التقرير في صورة كلية مكتملة.

و هكذا نرى أن هذا الأسلوب في بناء الصورة الكلية قد ظهر جليأ في دو اوين الــشاعرة
 الشاعرة و التز امها الهم الوطني و القومي على السو اء. ثالثأ: الصورة المكررة/ البناء المتكرر

و هذا النمط من الصور يبنيها الشاعر بنفسه، بحيث يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم يكرر في القصيدة نفسها، وقسم يكرر في مجموع القصائد، وهي تختلف عما يعرف بالصور الجاهزة التي يستعير ها الثاعر من غيره، "ويرى نعيم اليافي" أنها ترتبط بمحدودية النصور وتـل علــى

وتصبح مصدر ألم وإجهاد حين تعرض في القصيدة الو احدة(؟).

ومن اللافت أن هذا النمط يتردد في دو اوين الثاعرة المتأخرة تاريخياً وهــي الأعمــال الشعرية 1 .. . . . . . . . وديوان المفك وحبة دواء وسنعرض له بالاعتماد على الإحصاء، ثخ الار اسة النصية لكشف الجو انب الفنية،ومدى تعبير ها عن رؤية الشاعرة لنأخذ على سبيل المثال قصيدة "حو اجز" من الأعمال الشعرية المجموعة الثالثة:
(يبني سور أ.... أسو ار ا

ويبقى مطارداً
خلفه كثير من العدائيين(ث)
وفي المجمو عة نفسها بعنوان "أسوار " نقول:
بنى الكثير من الأسوار
وبقي مطاردأ، مطارداً


(7) (امينة العدوان: دخان أسود، مصدر سابق، ص.r.

> خلفه كثير من العدائيين(').

تتشـابه القصيدتان في الصورة والأسلوب، في حين يأتي الاختالف في النشكيل اللغــوي، ففي القصيدة الأولى استخدمت الثـاعرة صيغة الفعل المضـار ع دلالة على الاســـتمر ارية عنـــما يهرب العدو وخلفه العدّاؤون لتجسيد حالة المقاومة المستمرة لحالة العنف الدائم من قبل العـــدو .
 (مطاردأ)، ويسير خلف هذا العدو كثير من العدائيين الذين يساندونه فــي ظلمــه، ويحنــــل أن يكونو ا ممن تز ايد عددهم وتعاظمت عدائيتهم لهذا العدو بعد كشف زيفه وألاعيبه. فتحت عنو ان "قاتل" التي ترد مرتين في الأعمال الشعرية ع . . بrم، نقول: (ها أنا القاتل

حين آتي إلى الدحكمة
بالدبابة
أخبئ القاضي
بالخوذة) (Y).

في هذه الصورة تحاول الثاعرة عكس رؤيتها المتمثلة في أن الحق أصبح إلى جانــب القوة، بحيث تغيرت معايير العدالة والحق، فتقول في قصبدة "قاتل" الثانية: (أنا القاتل

حين ر آني أجلس في المحكة
بالدبابة
أختبأ القاضي بالخوذة) (「)
في الصورة الأولى تأتي صورة القائل على درجة من القوة بحيث اســتطاع أن يخبــــئ القاضي بالخوذة قبل أن يجلس في المحكمة، وما حدث في الثانية نزايد حالة الخوف من القاتل، الأمر الذي أدى بالقاضي لأن يخبئ نفسه من خلال إسناد الفعل إليه.

وفي قصبدتين منشابهتين تمامأ يؤدي انتشار سو اد الكتابة على بياض الورقة دور أ هامأ
 للكلمات حيث يعبر عن كثرة الاماء المسفوحة بصورة نوحي بالاتساع و التمدد. وفي الــصورة الثانية للقصيدة نفسها تغير التشكيل على تشكيل عمودي وتحت العنوان ذاته (دماء):

$$
\text { عمنا } \text { علمثرة }
$$

في هذه التوقيعة أدى التتككيل العمودي إلى إنتاج دلالة جديدة حيث أصبحت تشير إلــى الشمو خ والرفعة. فجاءت كلمة الدماء مستعلية في النص وكأنها ترنو إلى السماء.

وخلاصـة القول إن الثاعرة أمينة قد استخدمت في تشكيل صــور ها أســـاليب متعـــددة للإيحاء بتجربتها وتجسيد رؤيتها الفنية، فوظفت الصور الجزئية و الكلية في ســبيل ذلــك كمــــا أفادت من الأنماط البلاغية و الصور اللفسية بالإضـافة إلى ذلك أفــادت مــن تثقنيــات المــسرح و القصة إذا اعتمدت أسلوب الحوار و السرد و النقطيع، فأكثرت من الصور البصرية الحركيــة، و الذي يمكن رده إلى إحساس الثاعرة بجمود الحياة في نظر ها، فعمدت إلى الحركة لتثبت أنهـــا ما تز ال متمسكة بالحياة.

أي أن رؤيتها الخاصة للحياة فرضت أنماطأ معينة من الصور التي اقتضت بالــضرورة تشكيلا لغويأ من المفردات والأساليب و التر اكيب الخاصة، و هذا مـا سيعرضه الفصل الثالث من هذه الدر اسة.

الفصل الثالث
التنككيل اللنوي والإيقاعي

## تمهيد

على الرغم من سيطرة النمطية على شعر "أمينة العدوان" وتميز شعر ها بالبـساطة فــي
 وقر أناه مرة ثانية وثالثة، فإننا نحس أننا أمام شاعرة استطاعت أن توظف اللغة لخدمة قصائدها. فمن خلال فر اعتي لشعر الثاعرة وزيادة الألفة بيني وبينه برزت مـــا يمكـن تــسميته "بالكلمات المفاتيح" ذات الدلالة الو اضحة الممتزجة بذات الثاعرة، بحيث شكلت أضواء مــشعة احتلت مكانأ متميز ¢ في تجربتها الشعرية، وهي كلمات شائعة في أسلوب الثاعرة بحيث تــشكل ظاهرة من الظو اهر الأسلوبية الخاصة بها لأنها تختلف من شاعر لآخر (')، ويمكـن أن تعطــي دلائل، على نفسية الكاتب، و على مضمون أعماله(٪).

فيعد منهج الكلمات المفاتيح من المناهج المهمة التي استتبطتها الأسلوبية الحديثة لفحص العلاقة الوثيقة بين لغة الكاتب وشخصيته بالإضافة إلى مناهج أخـرى، كالــصورة التـشبيهية و المجازية، و المنهج الإحصائي، ومنهج تحليل العدول ومنهج الاختيار (".

أما عن المعيار الحكم في اعتبار الكلمات المفاتيح؛ فهي التي يزيد معدل تكرارها لــــى كاتب معين من خلال كتاباته إلى نسبة أعلى مما هي عليه في الوضع الطبيعي للغـــة، كمـــا أن تردادها يشكل أدو ات فاعلة للمتلقي تمكنه من فهم النصوص بدقة، و الكشف عن خفايا نفسه(؟). و عليه فإن استخر اج الكلمات المفاتيح عملية دقيقة يرتبط تكر ار ها باتجـــاه ســيكولوجي
 المفردات، ومعرفة العو امل المؤثرة في بناء هذا المعجم، و الدلالات في سياقاتها المختلفة في بنية الجملة الشعرية، ثم الخلوص إلى حكم نقدي خاص بهذه المفردات ودلالاتها، إذ ليس من شك في أن الحديث عن المعجم الثعري للشاعرة يعني الحديث عن سمة مهــــة مــن ســمات نتاجهــا الشعري، إذ لا يتكون للشاعرة مصطلحها الشعري إلا بعد كثير من المعاناة والتجربة().




 (7) عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر ....، مرجع سابق، ص \&^1.

وعند در اسة المعجم الثعري للثاعرة "امينة" نلحظ أن هناك تكر ار ا لألفاظ معينة ســو اء
في التنريف أو التتكير أو الإفراد أو الجمع أو على مستوى العناوين، وهي مستخدمة فــي لغـــة الحديث اليومي. ويمكن تقسيم هذه المفردات إلى الحقول الدلاليـــة التـي يتجلــى مــن خلالهـــا المضمون الدلالي؛ كالمشاعر النفسية، التي تعبر عن فكرة الــشاعرة، ومظـــاهر الطبيعـــة ذات العلاقة بتجربتها الوجدانية، ومفــردات الحــرب و الـــدمار، و المــوت، و العلاةـــات الإنــــانية والاجتماعية، وانهيار القيم بلغة الهجاء، ورفض الواقع اليومي.

كما أن قضية اللغة الشعرية تمتل محور أ نقديأ مهمأ إذ نتجلى قدرة الثـاعر وتميزه فــي إنثاء الصـلات اللغوية الناجحة بين المفردات، وقد احتلت مسألة انتقاء الثـاعر للمفــردات فــي الصورة الثعرية جانبأ مهمأ من الجهد النقدي. و هذا الانتقاء يفصح عن قـــدرة الــشاعرة علـــى النقاط الألفاظ المناسبة للسياق الفكري عنده، كما يظهر الانتقاء قدرة الــشاعر علــى النكثيــف و الثتركيز والإضاءة، ورصد أبعاد التجربة الثعرية، فضلا عما ينبغي أن يلحظه الــشاعر فــي انتقائه اللغوي للمفردات من اللتاسب و التلاؤم بينها وبين طبيعة الصورة ونمط بنائها(1) (. وبذا تبدت لنا خصوصية اللغة الشعرية لدى الثاعرة من خلال البساطة في المفـردات والتعابير التي اقتربت من لغة الحياة اليومية متحررة من استخدام الهياكــل اللغويــة الجــاهزة والاحتفاء بقو اعد النحو وقو انينه المعيارية، لأنها- أي اللغة- جـــاءت ملتـصقة بالموضــو عات و المو اقف التي تبنتها الثاعرة.

## أولاً: المعجم الشعري

ا. اللغة الشعرية.

لا يمكن در اسة اللغة الثعرية لأي شاعر بمعزل عن در اسة الصورة الشعرية والرمــز
و الأسطورة والإيقاع، فكل هذه العناصر متداخلة في تشكيل لغة الثاعر وتجسيد خصوصيتها. ولذللك قمت بدر اسة مستقلة لفصلي الرمز و الصورة آنفأ، وخصصت هذا الفصل لدر اسة التثككيل اللغوي والإيقاعي من حيث طبيعة اللغة الثعرية والأساليب اللغوية و الملاحظات الهامة التي تتعلق بلغة "أمينة العدو ان" الشعرية ليكتمل بذلك هدف الدر اسة.

فاللغة الشعرية لأي شاعر في تطور مستمر لتو اكب العصر وتعبر بلغته فتنـــون بــذللك أقرب إلى نبض الشعب وإحساسه، الأمر الذي أدى إلى تطور اللغة إلى مرحلة الرمزية، "ثم كان اللتور الثاني على أيدي الرمزيين الذين قدسوا اللغة الشعرية فميزوا لغة الثعر عن لغة الثفكير ، ودعوا إلى أن شُتعمل الكلمات بمعانٍ جديدة بعد أن تآكلت واستهلكت من فرط الاســتـعمال"(')، لأن اللغة لا تتف عند حد معين في تطور ها، فالتو قف يعني الجمود والثبات، و الجمـود يعنــي اللنهاية، "فالثعر هو بمعنى ما جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن نتوله، أو هو ثورة مستمرة علـى اللغة"(٪)، واللغة الثعرية الجديدة هي اللغة المغسولة من صدأ الاستخدام الثائع الجاري"(؟). كما أن القصيدة الحديثة لم تعد مجرد خطاب شعري يوجهه الثاعر إلى جمهور ليثيـر حماسه، و إنّما أصبحت "عملا يلجأ إلى اللغة لتقوم بمهمة إيحاءات منو الية كل إيحاء قـــد يفجــر إيحاءً آخر "(ڭ). و هنا تأتي مهمة الثاعر وقدرته في تشكيل قصيدتّه.
"فالثاعر أحد جو انب إثراء اللغة بما يصطنع أثثاء خلقه للقصبية من تر اكيب وعلاقــات سياقية ومفردات يخرجها من عزلتها المعجمية إلى عو الم تتبض بالإيمـــاءة الدقيقـــة و المعنــى المبتكر الجديد"(0)

و الملاحظ على قصـائد الشاعرة "أمينة العدو ان" أن لغتها ترنكز على الإيجاز و التكثيـــ وشدة التأثير وعمق العلاقة واستغلال اللغة بشكل يفجر طاقات جديدة للرؤية و التعبير مـــا يبعـــ القصيدة عن الجمود و الرتابة"(7).

## r. استخدام لغة الحياة اليومية.

إن الناظر في شعر "أمينة العدوان" يلاحظ استخدامها للغة الحياة اليومية بالإضافة إلـىى اللغة التز اثثة، لتعبر بتجربتها الشعرية عن هموم الو اقع الذي يعيشه الإنسان، ما أعطى نـــصها الشعري طاقة إيحائية تأثبرية في نفس المتلقي.

[^3]فنجدها أكثرت من استخدام التعابير المستخدمة في الواقع اليومي لثوحي بــصدق عــن الحياة القاسية التي يعيشها الإنسان العربي، فهناك علاقة بين شيوع اللغة الدارجة وإحداث الثتوتر في التثبير الثعري، و إنتاج الصيغة الدر امية التي تضفي الحركة من خلال أثرها الدالالي(").
 يستقي كلماته ولغته من ألسنة الناس ثم يوظفها بشكل مناسب في سياق شعري يهبها دلالة وإيحاء جديدين(). فتتطور اللغة على مر العصور وتنأى بالشعر عن الجمود الذي سببه ترفـــ بـــض الشعر اء عن استخدام الألفاظ المحكية(؟).

ومن هنا أدركت الثثاعرة أن حقيقة الإبداع الأدبي تكمن في إحداث التأثير في المتلقـي من خلال الرؤية التي تثيثا في الثعر ، فانطلقت من البساطة والابتعاد عن الغموض دور الون السقوط في التقريرية المباشرة، والوضوح لديها لا يعني الركاكة و الضصف، بل الغوص في أعماق النفس
 خصوصية تميزها عن غير ها لغته سهلة تلقائية تتبع من الفطرة، ولغة تلامس القتب حيث أنهـا مرتبطة بالوطن و الناس وو اقعهم ارتباطأ وثيقا، استبدل باللغة التقليدية اللتكلفة لغة لا صنعة فيها ولا تكلف؛ ألفاظ عامية استطاع أن يصوغ الألفاظ الأردنية العامية الارجة أو المحلية الــشعبية، أو لغة الحديث اليومي التي لا يمكن التعبير عنها إلا بالفصحى توظيفاً متفنتا"(٪).

فاللغة عندها واضحة الدلالة بسيطة التزكيب، فالقصيدة تمتل أزمة يألفهـــا النـــاس،وهي تجسد رفض الشاعرة لسلبيات الواقع من خلال توظيفها الألفاظ البسيطة، والصيغ البيـــدة عـن
 في "قصائد عن الانتفاضة" حيث نتول تحت عنوان "السخيمات في الليل".
(لَمَ ملابسهم السوداء

تطردني في الليل من المخيم
سوف تعلم
حيث مات الجندي الجريح




كانت هناك بلطات وسكاكين على الخوذة
جندي ور اء جندي، يهربون منها)(').

وعندما نتحدث عن حالة البؤس وانهماك الإنسان في الجري وراء الرغيف،تقول:
(لا يجد وقتأ إلا للركض/ ور اء الرغيف
أصبح الر غيف الغذاء الوحيد...)(ب).

كما تستخدم لغة يومية عندما تتحدث عن شخصيات من الو اقع، من مثل قولها:
(و هم يحفرون القبر ، الأم تبكي

وهم يهيلون التزاب عليه، نشتاق أن نراه
(إنني احترق من صـاروخ
وجسدي الدحروق

فحمأ فحماً وسوداء سوداء

أصابعه القاتل) (६)
فنرى أن هذا المستوى من توظيف اللغة اليومية منتشر على صفحات دو اوينها بما فيـــهـ من الجمل و العبار ات الثعبية و الدارجة المألوفة التي حققت الألفة بين المتلقي و النص، وذللك عن طريق التأثثر المباشر فيه، و هذه سمة عند عدد لا بأس به من الثعر اء المعاصرين، وما كل ذلك إلا لإشر اك المتلقي في الإحساس بتجربتها الخاصة من خلال اهتمامهــا بالثو اصـــل، إذ تتقـلـ الأحداث اليومية بلهجنها العامية مستتدة بذلك إلى الإحساس الثعبي العام.

$$
\begin{aligned}
& \text { (() (أمينة العدو ان: قصائد عن الانتفاضة، (99) 19، مصدر سابق، ص بז. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (r) (المصدر نفسه، صغ. } \\
& \text { أمينة العدو ان: غرف النّعميد المعدنية، مصدر سابق، صYا. }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عن عينيها اصبح ما أبعده)(٪). } \\
& \text { وكذا قولها: }
\end{aligned}
$$

وفي هذا السياق يقول "عبدالرحمن ياغي": "أمينة العدوان شاعرة مخالفــة لكثيــر مــن الأصول اللغوية و الصوتية و الصرفية و البلاغية و العروضية، لكننا لا نملك إلا أن نتقبل شــعر ها وننشد إليه، ولا نملك أن نخرجه من دائرة الشعر الموفق". ويــسأل: لمـــاذا نقبــل علــى هـــذ التشكيلات ونعتبر ها شعر اَ ممتعا؟ يقول: ليس لأن مضامينها هي التي تجذبنا على ما فيها مــن رؤية صـائبة معققة ومكثفة(1)

ولسنا نزعم أن تشكيلاتها أثببه بقصيدة النثر أو نوع من النثر الثعري، بل هي قــصـائد
شعرية غنائية ذات إيقاع نغمي غنائي، وير ى أنّ حس "أمينة" وشدة إيمانها وحبها للتغيير جعــل إحساسها يقرب من (الكلمة الفعل) لثدة صدقها، وجعل بنيتها تجري كالماء الــصافي. ونــرى شعر ها أبعد ما يكون عن الوصف التقريري الباهت، كما أنها نتخذ من البـساطة فـــي التتعيــر و التصوير منهجا(؟) فكل قضايا الإنسان الصالح و غير الصالح شكل نسيجها الشعري، فليس هناك من قضية مصيرية تفلت من زاوية رؤيتها، وقد اتخذت ما يشبه (الايغر اما) في الثعر اليوناني، وهي الأشو الك التي يخز بها الثاعر مجتمعة عندما يستـسلم للتمــزق و العبثيـــة و الخــصومات و اللامعقول(「).

فالشاهد في قول "ياغي" السابق هو منهجها في القول الشعري الذي يتــصف بالنثريـــة، الأمر الذي يتيح للثناعرة حرية أكثر في التعبير عن رؤيتها خاصـة إذا ما تعلق الأمـــر بقــضايا مصيرية تحتم على الثاعرة اللجوء إلى اللغة البسيطة لبلو غ هدفها بسرعة، وهـــو التـــثـثير فـــي المتلقي كجزء من رؤية الثاعرة لوظيفة الشعر التأثيرية إلى جانب الغاية الجمالية.

أما ما يتعلق بالمباشرة و الثقريرية فإن الباحث يميل إلى رأي "عبدالرحيم مر اشدة" الــذي يرى أن التزام الثثاعرة بقضايا الو اقع و اعتمادها على آلية السرد و القص وبروز صوت الر اوي جعل من سمة الثقريرية و الوصف المباشر ملمحاً بارز أ في قــصـائدها التــي تــصلح عنـــاوين أخبار (گ)، من مثّل:
(") عبدالرحمن ياغي "مع أمينة العدوان في شعرها"، ضمن آرّاء نقدية في أعمال أمينة العدو ان، طا، دار أزمنة، \& .. ب، ص ص .ra-r


 ص ص ص

# (تقسيم المدن و الحصـار": <br> أنظر كيف يعزل مدنك 

يشق المدن طرقأ
كما يشق الرداء) ('
كما أن امتياح الثاعرة من منهل اللاشعور يؤدي إلى تهشيم البنية اللغوية النقليدية للجملة
الثعرية، ذلك أن هذه البنية النقليدية للغة- أحيانأ- تكون عاجزةً عن تصوير ذلك العالم الغريب المدهش الذي يقبع في أعماق النفس الإنسانية، ولا يخضع لقو انين المسوسات. ومن هنا نتبثـق
 الأقدر على الإيحاء بأعماق الثاعر وما في عالمه الداخلي.

و هكذا وجد الباحث في هذه الار اسة البساطة في لغة الثناعرة وتر اكيبها، ما جعل شعر ها
يقترب من لغة الجمهور المألوفة ليتسنى لـه فهمها بسهولة، إذ تميل إلى استخدام ألفاظ وتر اكيــب دارجة، غير أنها اسنطاعت أن تجعل منها لغة شعرية موحية مبتعدة في الوقت نفسه عن زخرفة الكلام ونتميقه، فنجد في قصـائدها مفردات وتر اكيب ذات مساس بالو اقع المعــيش، مــن مثـــل: (اغتيال الكو ادر، عملية استشهادية، التهجير، الإبعاد، الموبايل، خزانة دالاس، ســتائر فـــالنتينو ،
الفيديو ، الأتاري، سيارة ماك برغر ...).

فمهمة الشاعر أن يستعمل اللغة الشائعة في محيطه- اللغة التي توثق الألفة بينه وبينهــا
 وأصدقائه، غير أن ما يجده في محيطه هذا، هو المادة التي يصنع منها شعره كالنحات يحب أن يظل أمينأ للاداة التي يشتغل بها"(؟).

## r. الحقول الالاية

إن اهتمام الشاعرة بموضوع ما يجعلها تدور حول مجموعة من الألفاظ التي تخدمها في التتعبير عن ذلك الموضوع، فيعتمد الحقل على ملاحظة نسبة نرداد الألفاظ بكثرة في ديــوان أو
$1 r$.

مجموعات شعرية معينة، و هذا يشبر إلى أن للموضوع أهية متميزة بالنظر إلى الموضــوعات الأخرى الأقل تردداً.

وسأحاول في هذا المبحث إحكام كل حقل منها- قدر الإمكان- بالإطار الدلالي لكل حقل منها بغض الطرف عن الأساس الذي تقوم عليه هذه المفردات سو اء أكانت نر ادفا أم اشــنقاقاً أم لصلة القر ابة المعنوية فيما بينها.

وقد أدت مسألة الاختيار والانتقاء للمفردات "إلى محاولة كل شاعر إيجاد معجم شــعري
يناسب تجربته، ولم تعد اللغة مجرد زينة أو رداء يلبسه الثشاعر أفكاره. وتبعأ لذلك تغيرت مهمة اللغة الشعرية، فقد أصبحت لغة إيحائية تستغل القــدرات الكامنــة فــي الأصــوات و الكلمـــات و التر اكيب(').

ومن هنا تسعى الدر اسة إلى تحديد أكثر الحقول ترددأ في شعر أمينة العدو ان حيث يمكن تقسيمها على النحو الآتي:

أ. حقل الظلم والموت والقهر والدمار :

تشكل هذه المفردات بدلالاتها مساحة واسعة في المعجم الشعري للشاعرة، وأي قـــراءة متأنية سوف تؤكد هذه النظرة، حيث إنّ مفردات الظلم والموت والقهر ومر ادفاتها طغت علــى
 7 . . 7 . م. وهي المرحلة التي تز امنت فيها مع أحداث جسيمة ومؤلمة من حياة الأمــــة العربيــة، حيث عانت فيها الكثير من المحن والحروب والأحــداث وتــضـارب المــصـالح بـــين الــــول و الجماعات و الأفر اد.
 اندلاع الانتفاضة فحرب الخليج الأولى والحصار الدولي للعر اق ومذابح جنين و انتهــاءً بــالغزو الأخير للعر اق.

و لأنّ الشاعرة غير بعيدة عن هذه الأحداث، فقد طغت مفردات وألفاظ على قصـائدها من مثل: الاحتلال، الموت، الام، التندير، الأشلاء، الجثث، القتلــى، الجنـــازات، الظــــلام، الليــل، القصف، هدم البيوت، الدخان، الرصاص، الإبعاد، الصواريخ، الطائرات، الاعنقال...

ولما كانت النصوص التي تتتمي لهذا الحقل كثيرة، بحيث يصعب على الباحث حصر ها، فإنه سيورد منها ما يكفي لتغطية مدلو لات هذا الحقل من مثل: قصيدة "العر اق وفلسطين": (قاضي يحمي اللص بالأسلحة و الرؤوس وغرباء يبنون الأسوار وجدر ان تشيّيّ بالدماء وبيوت تتوز ع على المهاجرين وغرباء يطردون السكان و أبناء يسقطون قتلى وصو اريخ تلقى على البيوت المسروقة فتكسر الأبواب) (').

ففي هذه القصيدة نستطيع القول إنّ الثاعرة قد لخصت مفردات هذا الحقل بشكل مكث يوحي بكثير من الدلالات بدءاً من العنوان "فلسطين و العر اق" وانتهاءً بالمتن الذي اشتمل علــى عدة مفردات من وحي تجربة الشاعرة الوجدانية لما يحدث على أرض هذين البلدين من مظاهر الظلم وتزوير الحقائق، وسيل الاماء، وتهجير الــسكان وتــشريدهم، وتكـــاثر القتلــى، وأدوات الحرب. وفي أمثلة أخرى نجدها نتكئ على النبرة الخطابية في توظيف مفردات ذات مـــلو لات على الظلم و الموت و القهر كما في قصيدتها "لن نختفي":
(اقتلعت عيني
من رصاصة مطاطية
أبي... لم يعد يسمع من التعذيب ابني أصيب بالثلل من ضرب الهر اوة

أخي اختتق من قنبلة غاز
زوجي قتل من رصاصة

> أدفن،! أجرح! أقتل
> أيها الدحتل
> منا من تريد
> فلن نختفي...) ${ }^{(1)}$

ب. حقل الحزن والكآبة والعذاب والألم:

وترتبط مفردات هذا الحقل بسابقه، حيث لا بد من مو اكبة المشاعر الإنسانية المختلفة لما يقع من مظاهر الموت والظلم ومثاهد القهر و الدمار، ويبدو أن الثاعرة نتكل معجمها في هــذا الحقل من قلب الحدث لتعبر عن مشاعر الحزن و الكآبة أو العذاب والألم عندما نوظف معطيات الحدث اليومي الساخن وتجعله بنية حاضرة في القصيدة لتوحي برؤيتها الشعرية إلى المتلقي. لذا فإن المتأمل في قصـائدها يلحظ ترداد مفردات ذات مـــلو لات نفــيـة مــن مثـلـ: المعتقلون، السجّان، قتلى، جرحى، الصقيع، البرد، القبر، الأكفان، الأسلالك الثائكة، الأســو ار؛ الأشلاء، الجثث، الرحيل، التتل، الأبعاد، الرياح، الخوف، الجو ع، الحصار ... الخ.

ونظر أ لانتشـار دو ال هذا الحقل على مساحة واسعة من دو اوينها فإني ســـأحاول نقــديم بعض النماذج التي تمثل هذا الحقل أبرز ها (المعتقل في سجن...) وهو عنوان كثير الثكرار في شعر ها، حيث تقول:
(زوجي

شلت يداه
من التعذيب
أور اقه مطوية
وكتبه ملقاة

وفي يده
تتام الأقلام
. الآن)

ومن القصائد التي تتتمي لهذا الحقل قصيدة "جرحى الانتفاضة":
(دماء في الصدور / في الأرض/ في الشو ارع/ على الأسرّة على جدران البيوت/ وحين تضع الأرض يدها لكي توقف هذا النزيف/ وحدها الدماء ترفع صوتها)(').

وفي قصيدة تحمل عنو ان "آلام" تقول: (ألم أم قهر

أهو من التر اب الذي أصبح بيتأ ام هو من خمسة من عائلتي رقدو ا تحت الأنقاض حتى من الكفن من النعوش أر اه آتٍ
يأخذ البصمات) (
وتحت عنوان "التهجير القسري" تقول مجسدة ألم وعذاب المهجرين: (تصريح الإقامة خارج الوطن

يريد أن نو افق عليه
أن نقيم في القبر
$\qquad$
الصو اريخ على البيوت
وجو هنا مغلقة، رعب، حصار
نحن صـامدون
كم علينا أن نحتمل هذا الظلم
نبحث عن الأككنة لا نجدها
الحصار ليل يُضيع الأمكنة) ()

$$
\begin{aligned}
& \text { (†) المصدر نفسه، ص ص .01-0. }
\end{aligned}
$$

ويحتل القصف مكانأ في قصـائد الثاعرة مجسدأ حقل الحزن والألم وخاصـــة "قــصف البيوت السكنية" بما يمثله من خرق للقو انين الإنسانية عندما يتسبب في موت الأطفال والأبرياء: (يلمون الأنقاض من الغرف

ويحملون أمتعتهم ويلقونها في مكان بعيد

أي بيوت يريدها
يحملون أبناءهم المقتولين ويدفنونهم ويحملون صور هم

صور تنادي على الوطن
وتموت من أجله...) (')
هذا إلى جانب الكثير من القصـائد التي تتحدث عن المذابح و المخيمات و الجنازات وقتــل الأطباء و المصورين و الصحفيين:
(... يدفنهم في الظلمة
في قبور جماعية
هي مذبحـة

و الجزّار و إن خبأ السكين
أين سبيتو ارى؟)( ${ }^{\text {( }}$
و هكذا فإن الشو اهد الدالة على مدلو لات هذا الحقل كثيرة لا يمكن الإحاطة بهـــا كاملـــة،
وعليه فإن نظرة واعية في أي من دو اوين الثاعرة متل أحكام الإعدام، قصـائد عن الانتفاضــــة 1991، 9999 19، وجلاجل غرب النهر، انتفاضة الأقصى، دمه ليس أزرق، وكريــات حمــراء؛ تؤكد ما ذهب إليه الباحث من انتشار المفردات ذات الطابع النفسي لمشاعر الألم والحزن الـــي يعكس رؤية الشاعرة للأحداث الو اقعية المحيطة بها.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أمينة العدوان: جلاجل غرب النهر، مصدر سابق، صغ \& ؛. } \\
& \text { () (أمينة العدوان: دمه ليس أزرق، مصدر سابق، ص90. }
\end{aligned}
$$

## ج. التحدي و المقاومة والرفض

ويلاحظ أن هذا الحقل أيضاً يرتبط بسابقيه، بحيث لا تخلو أيّ مرحلة أو موقف يجـسد الظلم و القهر ويحدث حالة من الحزن و الألم و الجر اح إلا ويقابلـه صــوت التــــدي و الــصمود والرفض من قبل الثعب الذي لا يقبل الذل و القهر و الخنوع.

وقد جاء شعر "أمينة" مجسداً مدلو لات هذا الحقل، حيث اشتمل شعر ها علــى كــــ مـــن
الألفاظ و الكلمات الدالة على معاني الرفض و التحدي، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : الثهيد، المعتقل، عملية انتحارية، الملثم، سيارة مفخخة، الــشمس، العاصــفة، النهـــار، الضياء، المقاومة، صواريخ القسّام، ناصر ّ، بطولات، الانسحاب، أحـرار، شــهـداء، الفهــود اللود، الجذور، صقور، الجبهة الثعبية، فتح، الديمقر اطية، حماس، بالإضافة إلى أسماء الأعلام الصريحة و المباشرة التي تمثل رموز المقاومة للاحتلال، مثّل: القسام: أحمــد ياســين، ســنـاء المحيدلي، رنا شعبان، عمر القاسم، فايزة مفارجة، سميحة خليل،... الخ.
(أيها الثهيد،

وجهك حين تضيء الظلمة
لا يكون القمر، لا يكون الشمس
وجهك حين يضيء الظلمة
يكون الأرض) (").

وتقول تحت عنوان "سناء المحيدلي" الصبية اللبنانية التي فجرت نفسها بسيارة إسر ائيلية تعبير أ عن رفضها للاعتداءات الاسر ائيلية على لبنان: (في المدينة التي تتصاعد منها الحر ائق و الاخان

نعيش مثل الجرذان في المصيدة
مقيدين ومخنو قين في قبضـات ملوثة

سأسدد ضربة لمن هدموا البيوت
....... سأقود السيارة الملغومة سأختفي بعد أن أطيرّ أجسادهم أشلاء
(الوطن يملاُ عيني، حياة، موت، الموت والحرية)(1).

كما تتجسد مفردات التحدي والمقاومة في הصائد كثيرة من دو اوين الثاعرة عندما تثشيد بكل وسائل الرفض، كالإضر ابات والمسيرات وإغـــلاق المحــال التجاريــة، رفـــع اللافتــــات، الثشعار ات، إثعال الإطار ات، اللظاهر ات، ثورة اللساجد و الكنائس، المقاطعة، الثـــــك بجــواز السفر، و الكوفية، نتقول مجسدة معاني الرفض تحت عنوان "رفاقي": ( يريد أن أقول أسماء رفاقي ضربني على وجهي ورأسي ووضعني في الماء البارد والساخن ووضع الكهرباء في أذني ظن بتعذييه أنه يجعلني أقول أسماء رفاقي
رفاقي لا أسلههم للعدو
رفاقي ما زالوا أحرارا

للقيادة الموحدة للانتفاضة)(ب)
ومن دوال هذا الحقل الثهيد بالاسم المصرح به أو بالوصف
(وقفت طويلا أمام النشش
أحدّق فيه

أعرف في موتك
أي وطن أنقت) (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () ( أمينة العدوان: أحكام الإعدام، مصدر سابق، ص }
\end{aligned}
$$

ومن أسماء الأعلام الدّالة على التحدي قصيدة "ابو جهاد":
(انتزعوك من الحياة
منعوك أن تستمر
في جو لات مقبلة
من إصـابات قادمة
تتجح في إصـابة الهدف
تلحق هزيمة بالعدو

الأيدي تحملك
تعاهدك بالاستمر ار
ما عشت له
ومت من أجله
(1)(لن يضيع، لن يزول

وللمر أة المناضلة في شعر "أمينة العدو ان" حضور كبير، حيث نوقفــت الــشاعرة عنــد العديد من أسماء النساء اللواتي شاركن في أوجه المقاومة المختلفة، وتحملن جر اء اللنضال الكثير
 وعناوين أخرى تتكرر كثير أ كزوجة الثهيد، زوجة المعتقل، المر أة في الانتفاضة.

## د. الانتماء وحب الوطن:

لقد أدّى النأثثير اللتقافي و الفكري الذي أحدثه الغزو الثقافي المتمثل بما يسمى "العولمـــة" إلى شعور الإنسان بالغربة في وطنه نتيجة الهوة الثقافية بينه وبين مجتمعه، أو نتيجة إحـساس الثاعر المرهف تجاه قضايا أمته، وهو ما يطلق عليه "الاغتر اب النفسي" مـا أدى إلــى بــروز

ألفاظ وتر اكيب لغوية خاصة بمعجم الثاعرة و التي يمكن ردها من حيث الدلالة إلى حقل الانتماء وحب الوطن فنجد في قصائدها دو ال من مثل :

 الشعر، الباحث الفولكلوري،.... الخ. فها هي تقول تحت عنوان "الأغنية الوطنية": (أبحث عن وجه الأرض

والإنسان
في الأغاني
كيف اختفت اختفت
ومن وضع على وجه مثل
هذه الأغاني
. الحجاب)
فالقصيدة تجسد صورة الوطن المر هون ببقاء صوت الأغنية الوطنية التي مــــ عـــادت
تصدح عالياً بدلالة المفردات (أبحث عن، اختفت، الحجاب) بما نوحي به من صور الغياب. كما أنها تهاجم الغناء ذا الطابع النرجسي الذي شاع على حساب الأغنية الوطنية عنــدما
(الأغنية عن الوطن تحتجب
أقاوم أن تصبح الأقدام خلاخيل
مبتعدة عن المطربة النرجسية
أستمع على مغني
الأرض و الإنسان
أستمع إليه وهو يموت
كم كان يحب العود)(「)

ويتجسّد الوطن كذلك في العلم عند الحديث عن المعتقل وجنازة الــشهيد، حـــث نقـول

> (علم وطني/ رأى القيد ما زال يطويه

جلس على يدي/ وأخذ ينشر ألو انه)(').
ويزداد حب الوطن عندما يرتبط العلم بأجساد الثههاء في قولها:
(وحبث لا ثلَّف أجسادنا
إلا بالعلم عند الوداع
فلن يعرف هذا العلم الاهتر اء) (٪)
ومن مفردات هذا الحقل "الوطن" وسأورد السطور أو الصور التي ورد فيها من متل:

> (... و ها هو اسم وطنهم يطل بر أسهة).
. ${ }^{\text {(§) }}$ (...)
(قبل أن يرحل وطني إلى الليل كنت الشمعة) (0)
(اللعلم يأبى إلا أن يرتديك، هكذا يودعك الوطن)(
ومن دو ال هذا الحقل أيضأ أن تذكر الشاعرة أسماء لأماكن أردنية تحمل طاقة إيحائيــة تتجاوز ما تُعارف عليه الناس من مدلو لات كما في قصيدتها "وادي رم". (مثل هذه الصخور البنية العالية

خلف سماء زرقاء
تسير هذه الجمال
بدوي يقودها بعباءة وبكوفية حمر اء
تحتضن رمالها
وما تز ال حيث الشمس، نرى فيه ظلها) ()

| أمينة العدوان: العث، مصدر سابق، صY ¢. | (1) |
| :---: | :---: |
| المصدر نفسه، صץ\% | ( $\left.{ }^{( }\right)$ |
| اللصدر نفسه، ص٪٪. | (r) |
| اللصدر نفسه، ص؟ ¢. | (\%) |
| المصدر نفسه، ص\%هو. | (0) |
| المصدر نفسه، ص¢ ¢ ¢ . | (1) |
| أمينة العدوان: قهوة مرة، مصدر سابق، صף. | (v) |

$1 \varepsilon$.

حيث يلاحظ في هذه القصبية حنين الثاعرة إلى بساطة الحياة ممثلة بحيــاة الــصحر اء الهادئة و البعيدة عن كل المنغصات الحديثة.

وقد ذكرت الثـاعرة مفردات أخرى تصب في هذا الحقل لتعبر عــن حبهــا لـــلأرض و الوطن، فأوردت أسماء أماكن كثيرة مثل: و ادي شعيب، القدس، عمان، عجلـــون، ومفــردات أخرى أصبحت من خلال اللياق دالة على الانتماء للوطن كالبيوت القديمة، والأز هار البريــة،
و الربابة، و الليف، وخبز الشر اك، وقبور الصحابة وشهداء الكر امة... الخ.

أحيانأ- من دلالاتها عندما أضافت إليها كثير أ من المفردات التي تعمق الإحساس الوطني لــدى المتلقي بألفاظ من البيئة التي يعيش فيها. لأنّ العمل الأدبي رسالة موجهة إلى المتلقي، تــستخدم الوسائل اللغوية المشتركة بين المبدع والمتلقي التي تلبي متطلبات عملية الاتصال بــين أفـر اد الجماعة اللغوية... (')

## هــ. حقل الطبيعة

إنّ المتأمل لقصـائد الثشاعرة "أمينة" يلحظ أنّ عناصر الطبيعة قد أخذت مكانأ في تــشكيل صور ها بما فيها من شجر ونبات وماء وحيوان. وسأبدأ بحقل الثجر و النبات لأنّ هــذا الحقـلـ انتشر على مساحة واسعة من أعمالها الشعرية، حيث يشمل عددأ من المفــردات الدّالـــة علــى الأشجار مثمرة كانت أم غير مثمرة، بالإضافة إلى نباتات وزهور برية مختلفة، وبعض الأسماء من متعلقات النبات كالأغصان و الجذور والأور اق:

- اللنبات:

ويعد من العناصر البارزة في معجمها، فلا يكاد يخلو منه ديوان مــن دو اوينهــا. لـــــا
تجسده من حالة الديمومة و التجدد و الحياة وخاصة أثجار الزيتون من مثل قولها:
(من أجل أن تبقى الجذور، تتحني أشجار الزيتون و الغار عليّ) (٪).
(أشجار الزينون نقتلع، من أثجار الزيتون، نأكل عندما نجوع..)

$$
\begin{aligned}
& \text { (المصدر نفسه، ص^٪. }
\end{aligned}
$$

( صـادروا أرضي، اقتلعو أشجار الزينون.... هذا حقلي نقلع أشجار الزيتون، وبنــي عليه مسنوطنة) ( (') . ${ }^{(「)}$ (... خوذ بيضاء، قمصان حمراء، جناح النسر، وأور اق الزيتون دفنت في حفر ...)
(...) واسترد الأرض التي سرقها، وأزر ع أشجار الزينون التي اقتلعها، وغــنّ الأغنيــة
التي منعها....(r).

ومن أنو اع الأشجار في معجمها أيضاً:
(أثجار الحور نتهادى أور اقها ناعمة....)(؛).
(لا شجر حور، أو صفصاف إلا ويبقو ا..)(0.)
(شجر البلوط مندثر بأور اقه الكثيفة...)(1).
(أجلس بين أثنجار الصنوبر هناك حيث حطت العصافير)()
إلى جانب الأشجار نجد أنها اعتتت كذلك بالنبات البرية الجميلة كالنرجس، والــدحنون، و الأقحوان، من ذلك نذكر :
(أنظر إلى زهور النرجس، أنت لا تستطيع إلا أن تر اه وتشم رائحته...)(•').
(ثمة أز هار برية بين الصخور، وثمة حديقة هناك)(").


$$
\begin{aligned}
& \text { (في الربيع، تأتي الزهور البرية، ونتكئ بيدها على الجبال...)(^). } \\
& \text { (زهو النرجس والدحنون، رحلت نحو وادي شعيب...)(9). }
\end{aligned}
$$

و هناك حقول القمح و الغابة و الحديقة مفردات متتوعة ترتبط بالبيئة و الطبيعة أسهوت في تشكيل معجمها المتعلق بعنصر النبات.

## - الحيوان:

وقد ذكرت الثناعرة عدداً من الحيو انات المختلفة البرية و البحرية والطيـور ، فاشــنـل معجمها الخاص بالحيوان على:

ا. الحيو انات البرية، كالأسد، الذئب، والغز لان، الماعز و القط و الفأر .
r. . الحيو انات البحرية، اقتصرت فيه على سمك القرش، الحوت.
r. الطيور : الغراب، العصافير، النسر، الصقر، ببغاء و النعامة.

كما أنّها أوحت أحيانأ إلى عالم الحيو ان والافتراس من خلال السياق العام للتر اكيب مــن مثل قولها تحت عنوان "العظام": (و أنت)، وأنت

الذي لا تجيد إلا الافترس
وتحب أن نكون هذه الخراف...) (').
وقولها تحت عنوان "أسنان"
على المائدة: كائنات تختفي، كائنات بدون أطر اف، كائنات في صحون الطعـــام، تلقــى
على المو ائد، أكو اماً من العظام) (٪).

وللاللة على الافتراس المقترن باللؤم و الغدر نقول في قصيدة "الذئاب":
(يركض مع الذئاب

ومن بيته المبني من عظام أخيه
لا أخ له، وتفترسه الذئاب) (ب)
وللالالة على الضعف استخدمت مفردة الخراف في غير مرة من مثل:

$$
\begin{aligned}
& \text { (") أمينة العدو ان: أحكام الإعدام، مصدر سابق، ص^|1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) المصدر نفسه، ص7*). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{(1)} \text { (....) } \\
& \text {. }{ }^{(٪)} \text { (...) } \\
& \text {. }{ }^{(r)} \text { (....) }
\end{aligned}
$$

وقد استخدمت حيو انات أخرى وطيور ولكن بدرجة أقل مما ســبق ذكــره، وســأكتفي
بالإشارة إلى عنو ان القصيدة و المكان الذي وردت فيه من مثل：الغر اب، والأسد، و الفأر و القــط


وقد تجسد هذا الحقل من الطبيعة في عدد من المفردات التي ظهرت في قصائد الثاعرة،
مثل：البحر، و النهر، والثلج، و الغيم．．．الخ حيث وظفت كل مفردة منها لتوحي بجزء من رؤيـــة الثاعرة على سبيل الرمز، وفيما يلي أقدم بعض الصور الجزئية التي ذكرت فيها عناصر الماء من مثل قولها：
（إنّه بحر و على شو اطئه يجلس السكان الآن）（ر）
（ظمأ هذا الحصار／ور غم العطش／أنظر بغضب إلى الأنهار الهاربة）（9）．
（على الشاطئ، كثر المتفرجون／على رحيل الأنهار）（•＇）．
（دمنا فاض كالنهر／وهو السابح／خاف من الغرق）（＂＇）．
（و غطت المباني الغارقة، سطح الماء، هكذا بدا النهر）（Y）
（أين ذهبت الجسور، فالناس غرقي، والنهر دمع ونهر）（「）

$$
\begin{aligned}
& \text { (أمينة العدوان: أحكام الإعدام، مصدر سابق، ص } \\
& \text { ( }{ }^{(1)} \\
& \text { () (أمينة العدوان: فقدان الوزن، مصدر سابق، ص•7. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) المصدر نفسه، ص ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (「(ا) الصدر نفسه، ص^ז. }
\end{aligned}
$$

(هذا الغيم في السماء، يخفي الشمس، وها هم يركضون خلفه) (') .

يتضتح من خلال السياق الذي وردت فيه مفردات الثاعرة المتعلقة بعنصر الماء، أنّهــا تجسد في معظمها صور آ سلبية كالمبالغة في العطش، أو تشبيه إر اقــة ا لــــماء بالأنهــار، أو للإيحاء من خلالها إلى الاحتلال و الظلم، أو لإخفاء الحقيقة.

## يؤدي اللون دور أ دلاليأ مهماً إلى جانب دوره في تكوين الــصورة الــشـرية، بوصــفه

 يتمتع به من الإيحاءات الدلالية التي بضيفها إلى البناء الثنعري.

مصـادر مختلفة، كما ظهر استخدامها للون في كثير من القصـائد، ما يؤكد أن للألوان دور أ فـــي تجسيد الموفف أو الثشور الانفعالي لدى الثاعرة.

فوجد في شعر ها ألوان مختلفة كالأحمر والأسود والأخضر والأبيض و غير ها وبنــسب متفاوتة من لون لآخر .

وسأعرض لهذه الألم ان اعتماداً على درجة استخدامها أو لا ثم أضيف إليها تلك الألفـــاظ
التي تتدرج في دلالتها في دائرة لون ما.

- اللون الأسود:

وقد ارتبط استخدام هذا اللون بأجو اء الحزن و الكآبة و الدمار وخاصــــة عنـــدما يقتــرن بالحر ائق والدخان جرّاء القصف وهدم البيوت السكنية، فنجد صيغ اللون من مثل (أسود، سوداء، سود) بدلالتها الحقيقية، إلى جانب ألفاظ أخرى توحي بدلالة اللون الأســود كــــالفحم و الــــخان، و الظلمة، و الظلام، و الليل.

و أقدم بعض الصور التي ورد فيها ألفاظ ترند للون الأسود من مثل قولها:
(T(أيها الطائر القبيح، حيث تأتي في ضوء النهار، أسود مثل الليل)

$$
\begin{aligned}
& \text { (أمينة العدوان: العث، مصدر سابق،ص99. } 9 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) أمينة العدوان: انتفاضة الأقصى، مصدر سابق، صر } 07 .
\end{aligned}
$$

(ممنوع عليه أن يطلةه... احتظظ به، ورقة سوداء في ملفه)(1)
(بملابسها السوداء تقف أمام القبر ، و لا ليل هناك) (r)
(وحده لا يكنك، منديلها الأسود، الدموع) (r)
(المباني جطلها حر ائق، ستارة سوداء أسدل على النو افذ) (5)
(اغتال الضوء، و افترشت الظلمة الحالكة، فوجدت النجوم في ثيابي) (o).
(هي سماء رمادية، تجر ها غيمة سوداء) (7).

وقد استخدت الشاعرة اللون الأحمر بدلالته الحقققية، فوجدت في هذا المجـــل صــيغ
 والدحنون، احمرار الأفق. ونتير إلى دلالات التضحية والفـاء.
(وثمة الدماء في احمرار الأفق، هم زرع الأرض...) (")

(حمراء قانية هذه الطرقات، من دمائمه، و أنا أشرب النبيذ) (9)
 (الأقحوان الأحمر، حين أزهر في الربيع... استقال الشحوب) (").



ويلاحظ أن الشاعرة استخدمت في هذا المجال صيغ (أخضر، خضر اء خضرة) وهــي
ألفاظ مشحونة بدلالات الخير و الثفاؤل و الرمز إلى الحياة وتجددها من مثل:
(منديل أخضر ، لف به رأسه، وفي الابّابة أقام المنديل) (').
. (أعصب رأسي بمنديل أخضر، فيغطي الأرض القاحلة، عشب أخضر)
. ${ }^{(+ \text {( }}$ (..)
(على أور اق سوداء، كتب اسمي، يبدو أنني ورق شجر أخضر...)

- اللون الأبيض:

وقد ورد بدلالته على الطهر و الصفاء و النقاء، وخاصة عندما يأتي في سياق الحديث عن
جنازات الثهداء، لما نوحي به من صدق العاطفة وطهارة النفس، ونقاء السريرة عند الــشهيد، و هل هناك أصدق نية وأنبل عاطفة من الثهيد؟ ومن النماذج الكثيرة التي تجسد ذللك أقدم بعض الصور الجزئية مثل:
(أصابعه تتحرك ببط، ترتجف يده، فوق الأور اق البيضاء...) ().
(هكذ أخذ بيوتتا، على حجارتها البيضاء، نرى دماءنا) ()
( ${ }^{(\text {V) }}$ (الأكفان البيضاء، في الطرق، وللامبالي، قلبي يتتكر)
وأحيانا تستخدم مفردات ترمز إلى اللون الأبيض كالدلالة على الضياء والنور في مثــل
قولها:
(أحمل الشهداء، نجوم، أقمار، في الأكفان) (風)
(في رحيله، أرى ما يشبه بزوغ الشمس، دعوة للفجر أن يأتي) (9)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (أمينة العدوان: جلاجل غرب النهر، مصدر سابق، صّبّا. } \\
& \text { (r) (r) أمينة العدوان: كريات دم حمراء، مصدر سابق، ص } 9 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) أمينة العدوان: جلاجل غرب النهر، المصدر السابق، صهV. }
\end{aligned}
$$

و هذا ما استخدمته الشاعرة "أمينة" في حقل الألوان، حيث تتبعثٌ الألوان الأكثر شــيوعأ و استعمالا، ولكنني وقعت على بعض الألو ان الأخرى ولكن بدرجة قليلة نسبياً إذا ما قورنت فيما
 ضمن الدائرة الدلالية الأصلية لها.

## ثاتياً: ظواهر أسلوبية

1- التقايم والتأذير (Hyperbaton):

تشكل هذه النقتية مساحة واسعة في شعرنا العربي قديمه وحديثه، وقد ناقـشها النحــاة باعتبار ها من المسائل اللغوية البحتة، فهي تعتمد على الجملة التي تحتوي على شيئين: ألفاظ مرتبة على ترتيب مخصوص، ومعاني نقابل تلك الألفاظ، ويدل عليها بها. ومما ل شك فيه أن نظام اللغة وجد للإفادة، أي لتبليغ أغر اض المنشئ (الأديب) للمتلقي، فهو آلة للتبليــغ جوهرة تابع لما ولي من أمر الإفادة(!) (1)
 أساليبهم، فهذه الظاهرة بر أيه من عناصر إدر الك أسرار التركيب اللغوي وفهمه، والوصول إلــى حلاوة ما فيه من معنى، فالتققيم يكون لغرض يتعلق بالمعنى وليس لغرض يتعلق بالبنية الثكلية أو بموسيقى الكلام(Y).
" إذ ليس هناك شيء يُضطر العرب إليه تققيمأ وتأخيراً إلا وهم يقصدون به وجهأ مــن
المعنى"(٪). كذللك أكد"ابن جني" على أهمية المعنى في تحديده الوظائف النحوية للكلمات(ڭ). فعندما يلجأ الثـاعر إلى الثققيم يكون عائداً إلى ورود ذللك العنصر المتقام قبل الـتـــأخر في الحالة الشعورية التي يكون عليها عند النظم، ولا سيما أن حركة اللفس عند الشعراء تكــون
(1) نهاد الهوسى: نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللنوي الحدبث، المؤسسة العربية للار اسات، بيروت، ط1، 199 ،،

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



على درجة عالية من التنعقبد والاضطر اب مما يجعلها لا تطابق مطابقة ضرورية مـــع حركــــة الأنماط اللغوية(المألوفة) (')

فهذا "الجرجاني" وهو يمثل النزعة العقلية في التذوق البلاغــي القـــائم علــى التعليــل و التفسير لظاهرة النققيم والتأخير في الكلام. حيث تجاوز النحو إلى العلاقــات الجماليــة فـــي السياق، فلم يربط بين العمل الأدبي ونفسية المبدع و علاقتته بالمجتمع، بل جعــل جــل اهتمامـــهـ رصد تحركات النفس عند المنشئ و المتلقي(؟).

و اللغة العربية تتيح لأبنائها قدر أ من الإمكانات دون نقييد للمبدع في الالتز ام بالترتيــب الأصلي للجمل في العربية، حيث سمحت بخرق النظام النحوي، وتحريــك الكلمـــات بوظائفهــا النحوية في السياق، فالتقديم و التأخير يشكل انزياحاً عن النظام المعياري للجملة العربية(؟) وفــي الشعر المعاصر يكون مقصودأ لنشكيل الدلالات الشعرية(؛).

و المتتبع لشعر "أمينة العدو ان" يجد كمأ كبير أ من التقديم خاصة في شبه الجملة(الظرف أو الجار و المجرور ) وقد تقصد الشاعرة من وراء ذلك إبراز عنصري الزمهــان و المكـــان لوقـوع ع الحدث(0). كما في قصيدة"فلسطين" حيث تقول:
(في النسيج الصادر/ في المتحف المغلق/ في الثوب المسروق/ في المسرحية الموقوفة/ في الكتاب الصـادر / في الأغنية الممنوعة في القرى الهدومة/ في المعتقل/ في قبور الثهداء في

العلم/ في الكوفية/ في الحجر / في هؤ لاء يقيم الوطن) ()
يعكس تقديم شبه الجملة لحظة تجسد انقطاع الحياة التي تجلت للــشاعرة بعــد ذهـــاب الوطن، وعكست كذلك الحزن و المتاعب و المصـاعب، لتبرز من خلال عناصر النققيم جماليــات المعنى وأثره في نفس المتلقي، عندما يكون هدف الثاعرة تسليط الضوء على القيم المتقدمة التي تمتل في الأصل عناصر غياب تعزز مشاعر الحزن.

$$
\begin{aligned}
& \text { ص. } 10 \text { (0 }
\end{aligned}
$$

و لأن ظاهرة الثققيم والتأخير ظاهرة لغوية تكسب اللغة الثشرية مرونة وتسمح للــشاعر

(للمحاربين أغني/ للمحاربين أنشد
و أهدي شمساً/ للقادمين/ إلى المستقبل)(' ('
فنلاحظ أنها زاوجت في القصيدة الو احدة بين تقديم شبه الجملة(الجار و المجــرور) فـــي البداية ثم عدلت إلى التعبير المألوف فانزياح الثاعرة في قولها (للمحاربين أغنــي، للمحــاربين أنشد) يهدف بصورة مباشرة إلى خلق طاقة إيحائية للنتأثير على المتلقي عندما يتم مــن خـــلال عو امل نفسية(٪) لأن حالة الغناء -وهو عنوان القصيدة- قد ترتبط بمشاعر الفرح و الحبور، وقد تعبر عن مشاعر متقلة بالألم والتحسر، وهو ما يوحي بحالة من الاضطراب عندما تحول الغناء الناتج عن الفرح في السطر الأول إلى حالة معاكسة عندما يصبح الفرح غائبـــا الآن ومر هونـــاً بالمستقبل في قولها(أهدي شمساً للقادمين إلى المستقبل).

تتمثل أهمية التقديم لشبه الجملة (الظرف)، في إبر از أهية الزمان أو المكـــان وكـــللك الاهتمام بالموضوع الرئيسي للنص من مثل قولها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (كل يوم أسبر في مخيم صبر ا } \\
& \text { كل يوم أزر ع الزهور } \\
& \text { على قبر أبني } \\
& \text { كل يوم أتبع خطوط الدماء بيدي } \\
& \text { كل يوم أقبل خطوط الدماء } \\
& \text { كل يوم أمسح............) }
\end{aligned}
$$

فنكر ار الظرف (كل يوم) على الجملة الفعلية وعلى نحو متكرر يجسد الشعور بالمرارة والألم وعدم القدرة على تجاوز هذا الو اقع عندما اتكأت صور القصيدة على الأفعال المــــارعة مما يؤكد أن العو امل الداخلية للشاعرة قد أدت وسمحت بهذا التققيم للظرف الذي يثيــر وعــي المتلقي للمتابعة و المشاركة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (أمينة العدوان: وطن بلا أسو ار، مصدر سابق، ص7 ال ال }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (「) أمينة العدوان: أمام الحاجز، مصدر سابق، ص ه^-09. }
\end{aligned}
$$

10. 

وقد يكون تققيم الظرف إثارة لانتباه المتلقي ليشترك مع الثـاعرة في قلقها النـــاجم عــن الثعور بهاجس القهر في الو اقع، فيأتي اللتقديم ممثلا لأسباب التوتر الذي يشعر به المتلقي حـين يفاجأ بمثل هذا الاستخدام اللغوي('). كما نلحظ ذلك في قصيدة "أقيم في زنز انة" حيث نقول:
(حينما أحرقو ا مدرسة/ رسمت مدرسة

حينما أغلقو ا جامعة/ حينما أغلقوا المكتبة/ حينما أحرقوا كتبأ رسمت، مدرسة، جامعة، مكتبة...) (「)

فإن تكرار ظرف الزمان(حينما) يسلط الضوء على الزمن الذي ينتشر فيه القــبح وكــلـ مظاهر الظلم وضياع الحقوق ومن أنماط الثقديم الأخرى نقديم المفعول به كما في قولها: (أرجلا قتله؟
أم مو اطناً أبعده؟

أم شاباً اعتقله؟
أم طفلا أعاقه؟)()
أحدثت الثاعرة خرقأ في النركيب لغاية دلالية، لأن الإنسان المتألم الحزين هو العنصر
الأهم في التزكيب، فنقام المفعول في عدة جمل متتالية، لإبراز دلالة التحسر و التوجع التي تريد الشاعرة التعبير عنها، لتصل بالمتلقي إلى حالة من المشاركة الوجدانية تجاه الواقع. ومن الأمتلة الأخرى على تقديم المفعول به على الفاعل ما جاء في قصيدة"الشهيد": (لا تبك يوم استشهادي/ حاجز ٪ أحطم

إنه العيد، قال ووز ع الحلوى) (£

$$
\begin{align*}
& \text { (7) (المصدر نفسه، ص9. } \\
& \text { أمينة العدو ان: المفك، مصدر سابق، ص } 9 \text { ا } 9 .
\end{align*}
$$

وكذا في قصيدة"المقاومة": (الجندي الذي يحمل

كل الأسلحة

على انفجار يصحو
مقاتلا يجد في الدبابة) (')
وتحت عنو ان "فراغ " تقول: (تتساءل الأككنة التي فرغت منه من مثلهـ يملأ المكان وجو ابأ لم تجد)(Y)

وتحت عنو ان"محمد شاكر الحبيشي" تقول:
(هدم المنازل التي شيدتها/ اقتلع الأشجار التي زرعتها
و المصانع أغلقها/ و البضائع أتلفها/ و العمال قيد أيديهم..) ().
فالشاعرة فيما نقدم من أمثلة أحدثت مخالفة في أصول التركيب بتقــديم المفعــول بــهـ،
وأخرت الفعل و الفاعل للأهمية عمومأ،
ولكننا نستطيع أن نستجلي دلالة إضـافية في كل تركيب كالتحدي و الصمود في(حــاجز أ أحطم) و التمرد في(مقاتلا..) ومر ارة الغياب في (جو ابا..) و الظلم و القهر في المثال الأخير . r- الحذف (Elision):

الإيحائية، وهو واحد من المظاهر التي عنيت بها الدر اسات الأسلوبية بوصــفها انزياحــا عــن

$$
\begin{aligned}
& \text { ('(أمينة العدوان: حبة دو اء، مصدر سابق، صAV. (ا) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أمينة العدوان: جلاجل غرب النهر، مصدر سابق، ص.A. }
\end{aligned}
$$

المستوى التعبيري المألوف(1). لأن نظام الجملة العربية يستوجب ذكر أركـــن الإســـناد، إلا أنٌ الاستخدام اللغوي قد يحف أحد هذه الأركان لوجود قر ائن من خلال السياق (؟)، فاهتم البلاغيون بالقيمة الجمالية للحذف، وما يترك من أثر في النفس وحال المتكلم والمنتقي التي تستكعي حذف بعض عناصر التركيب(r).

و الحذف إحدى الوسائل التي تثري المعنى، حسب عناية "عبدالقاهر الجرجاني" بــه، إذ
حدد أنماطه متتددأ على نظرية النظم، التي ركز فيها على العناية بتغير المعنى الـــي يفــرض على التعبير نمطأ محددأ ينسجم مع متطلبات السياق، حيث درس الجرجـــاني مقتطفـــات أدبيــة لنكون دليلا على دور نظرية النظم في خاصية الحذف، فالحذف عنده حاجة فنية للأديب يـؤدي معنىُ بذاته، في حين يصبح العدول عنه إفسادأ للمعنى وتغيير أ لـه(؛). وهو "سلوك تتبيري دقيق يحدث عند المتلقي متعة تنثبه السحر، ويثير حو اسه اللبحـــ

عن مكنونات المعاني، التي إذا توصل إليها المتلقي كان أثر ها أقوى من المعاني الجليّة له"(م).
وقد اهتمت الار اسات الأسلوبية الحديثة بظاهرة الحذف، وخاصة في النظرية النحويليــة عند "تعوم تشومسكي" منطلقا من أن اللغة تحتوي على عدد محدود من الجمل يمكن أن تــــتخذم فيها القو اعد التحويلية في الحذف لإنتاج جمل جديدة(").

في حين استخدم الشعر اء المعاصرون أساليب عدة من الحــف أدت إلـــى حالـــة مــن الغوض الذي يتيح للقارئ تحليل النص الشعري معتددأ على مرجييتّه الثقافية، وغاية الــشاعر من هذا النمط الأسلوبي تحقيق الاتساق النحوي وتكثيف الدلالة(ل).
 الأولى، واستمر حتى قصائدها المتأخرة فتأتي أهية هذه الظاهرة في هذا ها الامتتاد من ناحية وفي إشنر اك المتلقي في التفكير في الرسالة المضمنة لشعر ها عندما يحاول استحضار العناصر الغائبة من ناحية أخرى.

$$
\begin{align*}
& \text { ينظر يوسف أبو العدوس: الأسلوبية، الرؤية والتطبيق، المرجع السابق، ص •19. } \tag{}
\end{align*}
$$

وسوف يتم اللظر إلى ظاهرة الحذف من خلال النططين:
أ. الحذف التركيبي والدلالي.
ب. الفراغات/ الصمت المنقوط.
أ. الحذف التركيبي والالالي:
أما هذا النمط فسوف نرصده من خلال حذف المبتأ و الخبر والفاعل و الفعل والحــرف
(...) لم أطلق العدو الرصاص عليك

لكي ينمو وتذبل، تموت وييقى) (1)
فسياق الحال يقتضي ذكر حرف التعليل "كـي" في السطر الثاني فتـصبح لكــي تـــوت ويبقى، ولكن الحذف هنا أسلم للإيقاع.

وقولها: (الليون لا تتجه إلا نحو الأضواء
وهي تضاء وتطفأ، تضاء وتطفأ) (r)
فنحس بأنّ الثتركيب يقتضي وجود حرف الربط "ثم" في السطر الثـــني (وهــي تــضاء
وتطفأ، ثم تضاء وتطفأ.
ومن صور الحذف كذلك نجد حذف شبه الجملة في متل قولها:
(... أهجر الحفلة في قاعة الاحتفالات

> بمقتلهم.
لا مأوى.... لا بيت لي

أجلس على قارعة الطريق)().
وكذا (الوطن نريد أن نستعيده
فيودّ... شلل... اعنقال.... اغتيال
وصارو خ يلقي بنا أثهلء) (\&).

وفي قصيدة "تذاعيات مو اطن عربي":
(الساحة مليئة بالمتفرجين
جثث، جثث
القتلى عرب و المتفرجون عرب...) (')
(وكان يقتتي الدلة/ وطنا
لا هرب إلى بلاد أخرى، لا رحيل، لا منفى....) (ب).

ففي جملة (لا مأوى... لا بيت لي) السياق أبعد الثاعرة عن التكــرار حيــث اســتغنى بالجار و المجرور "لي" عن تكراره في الجملة الأولى.

وفي ڤولها (قيود... شلل... اعتقال... اغتيال) نحتكم إلى السياق أيضأ حيث نقول (يلقي بنا.... وأيدينا هل وجدها في القيد). وعندها يمكننا أن نكمل الجملة على النحــو الآتـــي قيــود بأيدينا، شلل بأرجلنا، اعنقال لحرينتا.

ومن صور هذا الحذف حذف المبتدأ عندما تحاول إبراز أهمية الخبر وتــسليط الــضوء
عليه بغرض إضفاء الأهمية لأنّ وقوع المسند ذي المسند إليه المحذوف في أول الصدر يجعـل المعنى مبنياً على هذا المسند، فنتححور كل المعاني والصور حوله، بينما تأخره يؤدي إلى افقاده بعض أهميته"(؟). تقول الشاعرة: (... جالسأ على مائدته بعد أن قتلته

آكل طعامه) (؛)
فدلالة الصورة تشير وتوحي بحالة من التحول الذي نلمسه في اختلاف الدلالة بين "تقتلته" في الماضي و "آكل" في الحاضر فلا نجد كبير عناء في تقدير (أصبحت، بتٌّ) فالجلوس عنــوة هو المهم.

> (غطته الأكفان و التو ابيت ذللك قولها في موضع آخر :

غارقأ بملابس
الام و النار ...) (')
فالكلام يستوي إذا قدرنا كان واسمها للخبر (غارقأ) وما يؤيد ذللك قولهـــا فـــي مطلــعـع القصيدة (كنت مجروحأ مهانأ).

و هنالك بعض المو اضيع التي وجد فيها حذف الفعل و الفاعل كما في مطلع قــصيدة "لـــم
يمسك بهم":
(سنة، سنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست،
. ${ }^{(Y)}$ (.....
حيث نستطيع أن نقدر في نهاية المطلع الفعل (مضت) ذلك لأنها تتضمن خاصية مرور الزمن و اختصـاره.

ومثله (... وحفيف أنثجار الزيتون
تتحني، تنترب
مصطفى، مصطفى ...)
فالبناء يتطلب فعلا هو (تتادي، تهمس): مصطفى.
ونموذج آخر لحذف الفعل:
(هرب من مطاردة الدائين
و اشترى ستائر فالنتينو، طائرات خاصة، خز انة دلاس) (؛).
فاستغنت بوجود (اشترى) في صدر الجملة منعأ للتكرار في الجمل اللاحقة.

وثمة حذف وتغييب لعنصر آخر في التركيب، وهو الفاعل كقولها: (الأيــــي تحملــك| تعاهدك بالاستمر ار
(ما عشت لـه/ ومت من أجله

لن يضيع/ لن يزول) (').
فعندما نبحث عن علاقة الفعلين (يضيع، يزول) بما قبلهما كتعاهدك، ما عشت له، مـــت من أجله يسهل علينا أن نقدر الفاعل وهو العهـ والوفاء. ويكون حذف الفاعل في الكلام لأغر اض بلاغية كالخوف عليه أو منـــه أو لــشرفه، أو
لوضاعته أو الجهل به، وسنحاول أن نستجلي بعض هذه المعاني في فولها:

فالحذف جاء للفعل و الفاعل، فالفعل (يمسك) في صدر الجملة أغنى عن نكراره فيما بعده من الجمل و الفاعل ظل ضمير اَ مستتر أ (هو) بدليل أنَّ عنوان القصيدة هو (الثشهيد) أي أننـــا لا نجده في السطور وإنّما أوحى به العنوان بالإضافة إلى نبرة التحدي والإصرار في النص. وفي قصيدة "الغياب" تلجأ إلى حذف الفاعل في فولها:
(ويرحل
ويكون الغياب
أرفأ.... (ז).

فجملة يرحل تتضمن فاعلا مستتر أ يعود على أخيها ويستشف ذلك مــن حالـــة الحــزن و الرثاء التي تلف ديو ان "أخي مصطفى" بأكمله.

$$
\begin{aligned}
& \text { V) (أمينة العدوان: من يموت، مصدر سابق، ص (1) }
\end{aligned}
$$

إن المتأمل لأعمال "أمينة العدوان" يلحظ أنها وظفت هذه النقنية في قصائد كثيرة، بحيث لا يمكننا أن نحصر ها في مجموعة دون الأخرى، فتفصل بين عناصر التركيــب بهــذه النقــاط باعتبار ها مظهر أ من مظاهر الحذف والإيجاز تترك للقارئ حرية التأويل. و أفقّم بعض النماذج الدالة من مثل"تخطى الحاجز ":

- تخطى الحاجز -
- تخطى الحاجز قف
- تخطى الحاجز ! ! ؟

فكأن الشاعرة تحاور المتلقي في هذه السطور المكثفة للتأكيد على تجربة و اقعية تحـس بها فتركت هذه النقاط كفاصل بين دور ها من جهة وعملية كشف من قبل المتلقــي فــي مــلع
 الصمت قد استغرق سطر أ كاملا حيث تقول: (كتت في سجن نابلس المركزي أقف أمام المحقق مظاهرات، تتظيم نسائي أين رجال المقاومة
يعذبون ابنتي ...) (ץ).

و على لسان"بسام الثكعة" تقول:
(لن أذهب بعيداً عن وطني

سجن، اعتقال، تحقيق، مطالبة بالطرد من نابلس يبدو أن هذا لم يكفهم

لا بد......................
وفي يوم أغادر المنزل..)(').

فسياق القصيدة كاملة يتحدث عن التحدي والإصرار على المقاومة والرفض لممارسات العدو ، إذ يمثل"بسام الثنكعة" روح الوطنية الصـادقة، فيسهل علينا بعد ذلــك أن نكمــل الــسطر الثعري(لا بد من التحدي و المقاومة).

كما نوظف هذا النمط من الحذف في سياق التهديد والو عيد كما في قصيدتها"لا يموتون"
و التي قدمت لها بحاشية تقول فيها"إلى روح الشهيد عبد الو هاب الكيالي:

وفي يوم وهو يعمل
دخل مكتبة مسلحان
و أطلقوا عليه الرصاص..) (؟)
فمن خلال الاحتكام إلى جو النص الكامل المليء بمحاو لات ثثي الرمز عن قول الحقيقة ونشر ها- حيث نستطيع تأويل العناصر الغائبة بقولنا(احذر هذا تهديد، هذا وعيد).

ويلاحظ أن هذه الفر اغات(النقاط) جاءت بين ثـايا السطر الشعري لتعبر عن ناقص فــي أغلب مجموعتها حتى المتأخرة منها باسنثناء"قهوة مرة"و "العث" و هما من قصائد المرحلة الثالثة حيث يكادان يخلو ان من هذا الأسلوب.

ففي قصيدة"الصوت الآتي" نقول الثاعرة:
(.. أصوات أقدام تسير، أصابع معادية تصفق
نحن هنا ..... في بيروت هنا قبر ... سنكون لكم قبر أ...) (' .' اليوم

فهذه النقاط نترك المجال لظهور الانفعالات داخل النص لتعبر عن الحالـــة الــشعورية
للشاعرة فكان الحذف ضرورة فنية بمقدور القارئ اكتشافها وتأويلها بالكلمات (باقون، صامدون، غدأ) حيث قدرنا المحذوف على الترتيب حسب الفر اغات في المقطع. ومن دلالات هذا الحذف إضفاء إيقاع خاص يكون فيه الغياب أبلغ من التصريح كقـول الثاعرة في قصيدة"بيت ساحور":
(الجنود يحاولون أن ير غمونا... على دفع الضريبة!
ولكن أنا رفضت ... هو رفض... هي رفضت
"يا بيت ساحور لا تدفعي الضر ائب إلى دولة تحولنا إلى عبيد"

ما عاد في البيت مقعد... أو تلفون... أو ملعقة
أو كرسي....)(T.

فالمتتبع للسطرين الأوليين يجد أن الثناعرة عزفت عن ذكر النوكيد(جميعأ) و المفعول به
(دفع) لأنها على ثقة بأن المتلقي بوسعه اللتوصل إلى ذللك هذا من جهة،
ومن جهة أخرى لا تريد أن تشغل ذهن المتلقي بالفضلات و الثتو ابع لتسلط الضوء علـى الحالة المجسدة في مبدأ الرفض للذل و الخنوع، وهو ذاته الهدف في الحذف الذي وقع في السطر الر ابع.

مما نققد ندرك أن الحذف بنو عيه قد أدى دور أ في بنية القصيدة بما ينسجم مــع رؤيــة
الشاعرة التي تحاول كسر أفق التوقع للقارئ، مما يؤدي إلى مساهمته في المشاركة في معانـــاة الثاعرة واستحضار العنصر الغائب بالإضافة إلى الأهمية الثكلية ممثلة بالابتعاد عن الإطالـــة و التكرار في بناء الجملة الثعرية.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (أمينة العدو ان: أمام الحاجز، مصدر سابت، صـ00. } \\
& \text { أمينة العدو ان: قصائد عن الانتفاضة، (1)، مصدر سابق، صهو. صها } \tag{r}
\end{align*}
$$

يعد النكرار من أهم الظو اهر الأسلوبية البارزة في الشعر لما يــضطلع بــهـ مــن دور واضح في معنى الشعر ومبناه، إضافة إلى دوره في إخصـاب شعرية النص ورفـــده بالإيحــاء و إبر از المناحي الجمالية. فالتكر ار "كثكل صباغي يقع داخل بنية موسعة هي التمانل التي تــسهم في إنتاج الشعرية باحنو ائها على قيم ايقاعية، و الثعرية أقرب الأجناس الأدبية إلى الإيقاعية"(') فعلى مستوى المبنى يسهم النكرار في بناء القصيدة وتلاحمها بما يلحقه أو يكشفه مــن علاقات ربط وتو اصل بين الأبيات أو الأسطر ؛ فتتشتكل منها لحمة القصيدة. فـــالتكرار خاصــية لغوية لكنها تتحول عبر النسق العلائقي الذي يحول السياق إلــى عاطفــة مــشحونة بالإيحــاء و التوتر، والثحنة العاطفية هي الشرارة الأولى التي نقود المتلقي لعبور النص عبـوررا جماليــا موفقاً. وعلى المسنوى الدلالي و النفسي يعد النكرار من أهم الأساليب التي تؤدي وظيفة تعبيرية إيحائية في النص، إذ إنه يوحي بشكل أولي بسيطرة فكرة العنصر الدكرر على فكر الشاعر، أو على شعور ه، ومن ثم فهو لا يفتأ ينبثق في أفق رؤياه من لحظة لأخرى(؟). فالتكر ار يقوم بمهمة فنية وهي إنتاج المعنى و الإيحاء بــه، فيــصبح كمفتــاح للفكــرة الشعورية المهيمنة على الثاعر تساعد الناقد في الكشف عن أعماق الشاعر .
 للمصاب حين يردد ألفاظأ مكررة متشابهة من شدة هول المصيبة التي حلت به، فينطلـق بلفـــ واحد ويردده حتى ينقطع نفسه وتخور قو اه(") وبهذا الوصف يقوم التنكرار بما يشبه الاســتبطان كأحد الأضواء اللاشعورية لأبعاد التجربة الثعرية، حيث يميل الإنسان بطبعه إلى تكــرار مــــ يحب فيسيطر على شعوره وفكره.

و التكرار كتقنية شعرية يعمل على تحقيق التماسك الصوتي على مــستوياته المختلفــة، الفوينمي واللفظي والتركيبي، وهي " أداة أساسية مشتركة في الشعر كله"(ڭ) ذلك أنها تسمِمُ النسيج

الشعري ببنية متو ازية، و التو ازي يُعدّ "المسألة الأساسية للشعر "(`).

$$
\begin{align*}
& \text { ((1) محمد عبدالمطلب: قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 9901، صر٪٪. } \\
& \text { علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحدبثة، مرجع سابق، ص با r، ونازك المانكّة: قضابيا الشعر المعاصر، دار العلم } \tag{Y}
\end{align*}
$$

وبالتاللي فإن التكرار مرتكز موسيقي هام في الشعر الحديث والمعاصر، وعلى الــرغم
من وجوده في الشعر القديم إلا أنه " لم يكتسب صفة الظـاهرة الثـائعة ذات الأبعاد الفنية إلا فــي
الثعر الحديث"(1).

فالتكرار القديم تكرار خطابي غايته توليد إيقاع حماسي رنّان (؟).وحسب تعبير "الملائكة"
"نكر ار بياني" وهو من أضعف أنواع النكرار تأثير أ في الموسيقى و الدلالة على حد رأيها(٪). أما في الشعر الحر فوظائف النكرار مختلفة ودو افعه كذلك وهو ينو اءم مع طبيعة الشعر الحر الذي يقوم إيقاعه على أساس تكراري، أي على أساس تكرار التفعيلة(!)، وليس له أهميــة بمعزل عن المعنى، فحتى يؤدي دور أ حيويأ على مستوى الإيقاع و الدلالــــة ينبغـــي أن يــرتبط العنصر المكرر بالمحنى العام، وأن يتعلق ببناء القصيدة ومعناها، وإلا أمكن الاستغناء عنه، وعد حشو ا ز ائدب(0). و إذا لم يلتحم التكرار بالدلالة يسهم في " إيجاد إيقاع إضافي يشبه الإنشاد المنغم، والتنويعات السمفونية، ويعمل على ربط السطور معأ، وتقسيم القصيدة على مقطوعـــات غيـر منتظمة توحد بينها اللازمات و العبار ات المكررة(٪).

## أ. تكرار الحرف:

استخدمت الثاعرة "أمينة" الحروف المتتوعة كحروف العطف والجر و النفــي والجــزم
وغير ها، وقد يتكرر حرف بعينه بصور متفاوتة في أسطر شعرية متتالية، يقصد الــشاعر مــن ور ائه إلى إدخال تتو ع صوتي يكون له أثره في خلق تماتل صوتي إيقاعي ينأى في القول عــن نمطية الوزن المألوف ويحدث أثرأ في نفس الملنقي، ويثير انتباهه إلى كلمات بعينها عن طريق انسجام الحرف المكرر مع دلالته(¹).

عبد الفتاح النجار : مرجع سابق ص 0 § ا.








ومن أمثلة هذا التكرار في شعر " أمينة" تكرار حرف العطف في قصيدة " الثيخ أحمــــ
ياسين":
(أنا سأكون إضر ابا
وحجر أ ومقنّع

وطائرة تقلع بالمهجرين
وبيت يطرد منه

ومدينة تغلق في وجهه
ومطاردة.....)(1).

عليه، فإنه أَّى دور أ هاماً تمثلّ في وضع القارئ في جو النص اللـليء بنزعة التمرد والــرفض الالي يمثله البطل / الرمز . وفي قصيدة " الجدران" تقول الشاعرة: ( وثغرات تفتح في الأسلاك الشائكة وترى جرحى وقتلى يحملون.... وحظر تجول وتنتش..

واعتقال شاب من الثشعية من حماس...

> وذاكرة كالأفق.... كالسماء

وجندي يركض بأسلحته..
وشاب يكتب حروفأ عربية...)(٪).

فإن حرف العطف يقوم بفاعلية الربط بين الجمل المتلاحقة حيث أحسنت الثاعرة مــن خلال هذا النكر ار أن تسلسل أفكار ها إذ استطاعت أن تضع أمام المتلقي فكرة النص من خــــلا عطف الجمل الاسمية بحيث لو حذفت " واو" العطف بين هذه الأسماء النكرة لفقــدت القــصيدة

جمالها وموسيقاها فالثاعرة تود من خلال تكرار حرف العطف " الواو " جذب انتباه المتلقي إلى الكلمة التي تلي حرف العطف المكرر معتمدة على الألفة بين مخارج الصوت لهذا الحرف، كما أنها ترنو إلى تأكيد حقيقة المحتل وبشاعة الممارسات التي تجسدت في الأسماء التي تلت حرف الو او .
ومن صور تكرار الحرف في شعر " أمينة" تكرار حروف النفي في مثل قولها:

كررت الثاعرة حرف النفي" لن" أربع مرات، في كل مرة افترنت بفعل مضـار ع جديد، و هذا يشير إلى استغر اق الثاعرة في حالة نفسية سيطرت على شعور ها بالرفض و المقاطعة لكل
 اللنكر ار في كل مرة يؤكد دلالة معينة وهي رفض الاستسلام أيأ كان شكله، بالإضـافة إلى تحقيقه طاقة إيقاعية مؤثرة على المتلقي، لأن تكر ار حرف النفي " لن" يثـــر نغـــــة شــديدة الجــرس الموسيقي،الذي يتتاسب وحالة إعلان المقاطعة لكافة محاو لات الإذلال من قبل العدو .

## ب. تكرار الكلمة

لقد وظفت الثثّاعرة كلمات تضفي إيقاعأ موسيقيأ موحياً لكل سطر شعري، بالإضافة إلى دور ها في بناء الصورة الثشعرية(؟)، فترى فيها وسيلة تؤكد المعنى الذي تريده وتقويه، وتحـــد نغمة موسيقية نوحي بالحالة النفسية لها فرحأ أو حزنأ وكآبة.

ويعد نكرار الكلمة المفردة من أبسط أنماط التكرار، وذلك " أن اللفظ المكرر ينبغــي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام، وإلا كان لفظية متكلفة لا سبيل إلى قبولها، كما أنه لا بد أن يخضع لـه الشعر عموماً من قو اعد ذوقية وجمالية وبيانية"(؟).
أمينة العدوان: من يموت، مصدر سابق، ص ^؛.
 نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، مرجع سابق، ص غ ٪.

فتكرار الكلمة يحقق نمطأ موسيقيأ معنويأ، رغم اختلاف أغر اض هذا التكــرار حـسب موقع الكلمة في السياق، إذ يمكن لها أن تعبر عن الزمن وامتداده وقـصرهه، أو عــن الحركــــة بأثنكالها أو يعبر عن القلة أو الكثرة(1). ومن نماذج تكرار الكلمة ( اسمأ وفعلا) في شعر " أمينة العدو ان" تقول تحــت عنــو ان" مو اطن صـالح":
(أذهب إلى ملعب رياضي، بربطة عنق / وأصبح رياضياً.
أذهب إلى العمل، بحقيبة فار غة / و أصبح عاملا.
أذهب إلى قاعة مكتبة، بميكرفون / و أصبح مثقفأ.
أذهب إلى عدوي بغصن زيتون / و أصبح بطلا.
أذهب إلى صديقي بسيف / و أصبح محارباً.
أذهب إلى الوطن بكامير ا سائح / و أصبح مو اطنا صالحا ) (٪)
فهذه القصيدة تتكون من ست نوقيعات موحية ومكثفة حيث بدأت كل توقيعــة بالفعـل "
أذهب" بصيغة المضار ع المسند إلى المتكلم بما يوحي به من الحركة والتوجه المكاني، وكـــأني بالثاعرة تعيش هاجسأ مخيفأ يتجسد بالقيام بأي فعل ينطوي على ما يشبه المفارقة في كل سطر شعري، حيث تلجأ في نهاية السطور بنكرار صبغة الفعل" أصبح" المضار ع الذي يــشبر إلــى التحول المادي والمعنوي، فالثاعرة تحاول أن تتقد كثير اَ من القيم السلبية المغلوطة وكأنها نوحي بالصورة المعاكسة للأفعال السلبية التي لا يمكن لها أن تؤدي إلى أفعال إيجابية. ويتكرر الفعل ليعبر عن مشاعر الأسى و الألم كما في قصيدة " حرب لبنان" حيث تقول: (ينظر إلى صور أو لاده السبعة

كانو أحياء أمس
ينظر إلى صور أو لاده السبع
اليوم
لم يبق منهم سوى صور ينظر إلى صور أو لاده السبع

ينظر إلى فراغ) ().

$$
\begin{aligned}
& \text { صالح أبو اصبع: الحركة الثعرية في فلسطين المحتلة.... مرجع سابق، ص • ع عب. }
\end{aligned}
$$

فإن تكرار كلمة " ينظر" إنما يوحي بالنكر ار الموسيقي الإيقاعي فنكررت أربع مــرات لينسجم هذا الإيقاع مع المعنى في ذهن الثثاعرة، حين تصور لنا طعم الفر اق ومـــرارة الــوداع الاع وعظم المأساة التي يحققها الفعل المكرر الذي يجسد الحالة اللفــسية الوجدانيـــة لـــلأب عنــــما يسترجع ذكرياته مع أو لاده الذين غابوا عن ناظريه، كما نوحي دلالة الفعل " ينظر" إلى مــرور الزمن إذ تشعرنا الشاعرة بطول الانتظار و الملل الذي يعاني منه الأب، والــــي صــور وطـــــــة الزمن في السطر الأخير " ينظر إلى فراغ" فهنا نجد أن النكرار يمنح النص بعدا نفسيأ يتتاســبـ مع التجربة الشعورية. ولتصوير مشاهد مليئة بالحركة والإيحــاء بــالكثرة، تقـول: ( آلاف الــشهداء / آلاف
الجرحى / آلاف الأسرى في سير ها و لا تغوض عينها الطريق)(").
(يا للبرد / رصاصة في الرأس / رصاصة في الصدر / رصاصة في الكبد/ يالوجومي /
 فتكرار كلمة آلاف ثلاث مرات مضـافة إلى كلمات مختلفة في كل مرة، وكذلك تكــرار كلمة رصاصة ثلاث مر ات ومتعلقة بكلمات مختلفة هي الرأس، الصدر، الكبد نوحي لنا بجسامة الدذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حيث أضفى هذا التكرار تقسيمأ موسيقياً داخليا، كما أن هذه الكلمات منحت السطور نغمأ مناسبأ، ثم ترتب على ذلك ما آثاره اللتكر ار في نفس المتلقي من مشاعر تعمق فكرة حب الوطن من جهة وكره الاحتلال من جهة ثانية والتعبير عن عاطفتها الوطنية الصـادقة، وما زاد من تأكيد انفعالات وأحاسيس الشاعرة هــو تكــرار أســلوب النــــاء
 إلى تكرار شبه الجملة " ظرف الزمان" كل يوم عندما نتتاول الحديث عما يحدث كل يوم فتقـول

تحت العنوان ذاته:
(كل يوم أسير في مخيم صبر ا
كل يوم أزر ع الزهور
على قبر ابني

$$
\begin{aligned}
& \text { كل يوم أتبع خطوط الدماء بيدي } \\
& \text { أمر بأصـابعي عليها } \\
& \text {................... } \\
& \text { - وكأنني أصلي } \\
& \text { - وكأنني أزور مكانا مقسأ } \\
& \text { هذه دماء ابني } \\
& \text { كل يوم أقبل خطوط الدماء } \\
& \text { - وكأنني أقبّل ابني الدقتول } \\
& \text { كل يوم أمسح دمعة لم تجف بعد } \\
& \text { كل يوم لا أغفر، لا أنسى } \\
& \text { كل يوم أرى وجهه الجميل)("). }
\end{aligned}
$$

 نكرر سبع مرات حيث تثير دلالته المباشرة إلى الديمومة والاستمر ار وتأكدت هذه اللالة عندما

 على الأسطر الشعرية جوّا غنائياً، بحيث أعطى هذا الاسترسال نغة حزينة على جو النص.

## ج. تكرار الجملة أو العبارة:

ومن أنواع التكرار التي وردت في شعر "أمينة" تكرار الجملة أو العبارة، حيث وظفــت هذا النمط من التككرار في بداية ووسط ونهاية القصيدة، ويمكنـا أن نعلل ورود متل هذا الــنـط التكر اري إلى الحالة النفسية الثعورية التي تطغى على الثاعرة من خلال الو اقع اليــومي بمـــا يحمله من هموم الوطن و الإنسان، وقد يقوم بأداء وظيفة فنية تؤكد المعنى المر اد وتنقويــه، " لأن تكرار الجملة هو الملمح الأسلوبي الأكثر بروزاً لتلاحم النص، فهو يدخل فــي نــسيجه لحمـــة

وسدى، ويشد أطر افه بعضها إلى بعض ويعطي شكلك نوعأ من الحركة يدور فيها الكلام علــى نفسه ويتكرر دون أن يعيد معناه"(1)

ومن أنماط تكر ار الجملة ما تأتي فيه الجمل المكررة منتابعة كما في قـصيدة " حــرب
أهلية" حيث تقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أمسك الأخ الأول بندقية وقال: } \\
& \text { - عيناه خضر اوان. } \\
& \text { أمسك الأخ الثاني بندقية وقال: } \\
& \text { - عيناه سوداوان. } \\
& \text { - شعره أشقر } \\
& \text { - شعره أسود } \\
& \text { - وجهه أبيض } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

نلاحظ أن الثاعرة حاولت المز اوجة بين نمطين من تكرار الجمل نمط جاء على شـــكل تتابعي ( شعره أشثقر، شعره أسود، وجهه أبيض، وجهه أسود) و هذا النتكرار بــوحي بـــــشاعر الثاعرة حين تعبر عن رفضها لما يجسده هذا التكرار القائم على أساس اللــون مـــن التحقيـر والإذلال لكل من ينادي به.

وقدمت في القصيدة ذاتها نمطأ باعدت فيه بين الجمل المكررة، بحيث لم تـــأت الجمــل تباعأ و إنما باعدت بين مو اقعها على نسق متساو، و هو ما أطلقــت عليــهـ " نـــازك المـلائكـــة" (تكرار التقسيم، و الذي يعمل فيه الكلمة أو العبارة المكررة بالمعنى و المبنى على خلــق تكثيـــ
إيقاعي فضـلا عما يؤديه من الدلالة و الإيحاء)(؟ّ).

ففي الجملة الأولى (أمسك الأخ الأول) فصلت بينها وبين جملة (أمـسك الأخ الثــني) بجملة (عيناه خضر اوان) لتخلق عند القارئ حالة شعورية تجسد حالة التفكك والانفــصـال التــي تدب في أوصـال المجنمع العربي، وهو ما ينسجم مع الفكرة النتي يوحي بهــا العنــوان "حــرب أهلية".

كـا أننا نجد تكرار الجمل والمقاطع في القصـائد التي بنيت على الأســـوب المقطعـي، فنكرر الثاعرة مقامات المقاطع عند خاتتنها في عدد من قصائدها، من مثل " لا تدعه يقرأ": - (أقطع المشاهد
أجعل صفحة بدون حرف

- اقطع الششاهد وصفحة Y قبل صفحة 1
- أقطع المشاهد و الكلمة الخاطئة بجانب الكلمة الصحيحة


 والغموض الذي يقوم به الآخر، فلا تجد سبيلا إلى ذلك سوى تتطيع اللشاهد و الإلحاح عليه. وحين تحاول نققيم بعض الصور المتضادة تعبير! عن رؤيتها للواقع اللميء بالتتاقض و الققم السلبية و إذعان الإنسان لكل ما تمليه عليه العولمة، لا نجد أفضل من قصيدتها " "وصــايا لأهل الكهف" حيث بنت القصيدة بأسلوب مقطعي أقرب ما يكون إلى التوقيعات حيث تشتنتل كل
أمينة العدو ان: غرف الثتعيد المعدنية، مصدر سابق، ص FI.

$$
\begin{aligned}
& \text { - أقطع الدشاهد } \\
& \text { دع القارئ } \\
& \text { - اقطع الدشاهد } \\
& \text { لا البداية } \\
& \text { - أقطع المشاهد } \\
& \text { لا الوسط } \\
& \text { لا النهاية)(1). }
\end{aligned}
$$

واحدة منها على تكرار الجملة مرتين ،و لكـن باســتخدامها آليــة الترتيــب للجمــل تقــديماً وتأخير أ،فنختار منها بعض المقاطع الممثلة لهذا النمط حيث نقول فيها:
(...) و أن الأرض هي السماء. ردد: الأرض هي السماء، و السماء هي الأرض. قل: إنّ الأسد هو الفأر و الفأر هو الأسد - الفأر هو أسد، والأسد هو الفأر -

$$
\begin{aligned}
& \text { و الصديق هو إن العدو هو الصديق } \mathrm{l} \text { الصديق هو العدو } \\
& \text { الصديق }
\end{aligned}
$$

العدو هو الصديق

$$
.^{(1)}(\ldots \ldots . . . .
$$

فكل مقطع من مقاطع القصيدة يضم صوتين صوت متسلط يلقن بصيغة الأمر، وصوت آخر ضعيف لا يقوى على المجابهة وليس أمامه سوى ترديد ما يمليه عليه الأول، بكل إذعـــان مؤكدأ الفكرة التي يريد لنصل في نهاية كل مقطع إلى حالة من الدهشة والإحساس بالمفارقة من الاستنلام للنقليد الأعمى. وتشكل قصيدة "غياب" نـطأ من التكرار القائم على إعـــادة الــسطور الشعرية بما يشبه التوقيعات، ولكن بتحوير الجمل والعبارات حتى نهاية القصيدة: (العامل أصبح بدون معول و المز ار ع أصبح بدون فأس و المغني أصبح بدون غناء كل يوم لا يسدل الستار

الشوار ع خالية
و المسر حليء

اليوم، لا يسدل الستار عليهم العامل فقد أصبح بدون معول
و و المز ار ع بدون فأس
الشو ار ع خالية
و المسرح مليء)('.

فالو اضح أن الصور فائمة على التضـاد و المفارقة حيث تتعانق مع بعــضها فــي خــط التأثير اللفسي و الفكري لينسجم مع غياب العمل ( الفعل و القول معأ) بحيــث تكــررت الجمــل الثلاث الاستهلالية والتي توحي بعدم القيام بأي عمل فتأكد من خلال شبه الجملة ( بدون) إلـــى
 أصبح الحال أكثر مفارقة عندما استخدمت كلمة (اليوم) بعد حذف كلمة كل التي تحمــل دلالـــة التعميم حتى شعرنا بأن هناك تغير أ ما، لكننا وجدنا الحال كما هو، وخاصة عند إضافة حـرف التحقيق (قد) والاستغناء عن فعل التحول و الصيرورة (أصبح) في المقطع الثاني لنكتشف أن هذا الحال السلبي لم يكن مجرد تحول عارض، وإنما أصبح و اقعأ أكيدأ.

فالتكرار -أصبح - وثيق الصلة بالجانب التأثنيري... فإن له جانبأ وظيفياً إلــى جانـــب كونه ظاهرة أسلوبية، وأداة لغوية يعكس جانباً من الموقف الشعوري والانفعالي... لذلك ينبغــي ألا يُنظر إليه خارج نطاق السياق، ولو فعلنا ذلك لما تبيَّن لنا سوى أشثياء مكـررة لا يمكــن أن تؤدي نتيجة ما(٪).

و هكذا فإنَّ التكرار في شعر "أمينة" أسهم في تشكيل الصور الشعرية كما قام بدور فـــي
توصيل الدلالة و الكثّف عن رؤيتها.

६- التضاد (Antinomy)

تعد ظاهرة التضاد من أبرز الظو اهر الأسلوبية التي تكثف عن نفسية الثاعر خلال ما تؤديه الكلمة من دلالات إيحائية نانئة عن علاقة التضـاد الو اردة بين الكلمات.

وللتضـاد دور أساسي في تشكيل الصورة الشعرية عند الثاعر، فالمعاني الشعرية تــنجم عن مجموعة العلاقات المتشابكة بين الكلمات المختلفة في معانيها، كما يضيف عنصر اَ جماليـــا في النص من خلال قضية التأثير بين الثاعر و المتلقي، لما فيه من حس لفظي إيحائي وكلمـــات معبرة، فإذا بالمتلقي أمام صورة نابعة بالكثير من المعاني في أطر افها ومتعالية في انطلافتها. ومن جانب آخر فإن النضـاد في الصورة قد لا يفضي إلى انتصـار حال علــى أخــرى، و إنما قد ينتهي بالثو افق والانسجام، لأن اللسياق الثعري إنما ارنكز إلى التـضـاد وركــن إليــه بوصفه وسبلة تعبيرية، و هذا هو الجانب الآخر للتضـاد(1).

وقد يعكس التضـاد كثير أ من التتاقضـات التي تبرز فــي حيــاة الــشاعر فــي مو اقفـــه الاجتماعية و السياسية وشعوره بالألم والحيرة، ورؤية إلى و اقع أفضل، كهـــا يعكـس إحــساس الشاعر بالزمن و المكان و الحياة و الموت و الحرية، وما هو و اقعي، وما ينبغي أن يوجد(٪). يقول (جريماس): " إن المعنى اللغوي ينجم من تركيب كلمتين مختلفتــين علــى طـــول محور دلالي واحد(†)، فاللغة سمة من سمات التحقق الوجودي(٪)، يعبر بوساطتها الإنسان عــن مشاعره ومو اقفه ورؤيته لما يحيط به، وللألفاظ مع نظائر ها دور في إنتاج الدلالة فــي الـــياق الثشري فمن خلال علاقة التضاد بين الكلمات ينشأ التضـاد فــي الجملــة الــشعرية والــصورة الشعرية، كما أنه يكتسب أهمية بالغة عبر وجوده في النصوص الشعرية، فهو يـشكل المخالفـــة التي تمثل فاعلية يتلقاها القارئ من خلال خرق السياق و الخرو ج عليه(0).

ولظاهرة التضـاد قيمة أسلوبية تتمثلّ في كونها تحمل معها صر اعات نفسية انفعالية تعمل
في ذهن المنشئ ( المبدع) وتشكل مثير أ لإدر اك المتلقي(').
"فكما أن اللغة تمتللك القدرة على الخلق الشعري عندما توحد وتقرّب المتشابهات... فإنها كذلك قادرة على المغايرة و التضـاد. وللتضـاد قيمة داخل السياق النصي، إذ تشكل بنيـــة التـضـاد خلخلة في بنية اللغة تصبح قائمة على المخالفة و المصـادمة، ولكن هذه الخلخاــــة كفياــــة بايقــــاظ القار ئ و استنفاره كما أنها تقود إلى اليقظة لمو اجهة هذه الظاهرة الأسلوبية بشكلٍ يحقــق فيهــا اتصـالا مع النص"(٪)

و المتأمل لقصائد الثاعرة "أمينة العدو ان" يلحظ هذه السمة بارزة لديها، فقد اعتمدت على التضاد لإبر از المعنيين المنضادين في سياق لغوي واحد، لتقدم تصور أ و اضحا للقـضية التــي تعالجها نصوصها، و التي قد تكون في جوهر ها قائمة على التضـاد الذي ترغب الــشاعرة فـــي توصيله إلى المتلقي، فيحس بالمفاجأة عندما يلقى غير ما يتوقعه، أي يصبح للتضـاد دور في بناء الجملة الشعرية عند أمينة، كما نلاحظ في قصيدتها " وصايا لأهل الكهف" حيث نجد أن القصيدة من أولها إلى آخرها تبنى على الثثائية الضدية بين الأسماء تحديداً، ونختار من هــذه الثثائيــات

(") صالح علي الشتيوي: "تجليات التضاد في شعر العباس بن الأحنف"، مجلة دراسات للعلوم الإنسانية، الجامعة الأردنية، العدد (،
الهجلد rr، 0. . .r، ص (T.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( الأرض هي السماء / و السماء هي الأرض } \\
& \text { الفأر هو الأسد / والأسد هو الفأر } \\
& \text { الصديق هو العدو / والعدو هو الصديق } \\
& \text { الحرب هي السلم / و السلم هو الحرب } \\
& \text { الوطن هو المنفى / و المنفى هو الوطن } \\
& \text { الغريب هو المواطن / والمواطن هو الغريب } \\
& \text { الليل هو النهار / والنهار هو الليل } \\
& \text { الرجل امر أة / و المر أة رجل.....)(). }
\end{aligned}
$$

فالملاحظ أن الثشاعرة جمعت في هذه الثثائيات بين متتافرين في الدلالة اللغوية بو اســطة النقابل بين الأسماء إذ أدتت دور ها الدلالي على نحو يثير وعي المتلقي ليتأمل أبعادها النفـــية، لتحمل رؤية الثاعرة للعالم من حولها، وما فيه من نتاقضات و التي بدور ها تحدث حركة مفاجئة داخل الصور الشعرية تتبه المتلقي إلى صورنين متضادتين. و إذا نتبعنا قول الثاعرة في قصيدة " فرق الإنقاذ": (المطافئ نزيد من اشتعال الحر ائق سيارات الإسعاف تقتل المرضى رجال الإنقاذ يزيدون الغرقى القاضي يزيد عدد القتلى يطلق أحكامأ ملفقة

تدين الأبرياء وتبرئ القتلة...)(').
فإن الثاعرة قد وظفت التضـاد بين الطرفين المنضادين ليشي ببعد شعوري لـــه دلالـــة مخالفة للطرف الآخر بعد إجر اء المقابلة بين فرق الإنقاذ المختلفة وما ينتظره الطرف الآخر من المساعدة وبين النتيجة اللبلبية التي تأتي على صورة مناقضة تمامأ لما هو متوقع، وما كل ذلـــك إلا لتحفز المتلقي للثفاعل مع تجربتها الشعورية ورؤيتها للعالم الذي فقد البراءة، ولأن حالة السأم في العالم المعاصر الذي فقد النصاعة والأصـالة حتى عزّت الدمعة البريئة وكذا الضحكة علــى الإنسان لأن المعرفة الناتجة عن رواسب الزمن لا تساوي يومأ واحداً بكر آ في حياة الإنسان(٪) أي أنَّ التضـاد يصور أزمة الإنسان في عصره يجسدها الإحساس بالقهر لعدم إحـساسه بوجوده عندما ينشأ عنه صراع حاد أحدثه التضاد بين ما يريده الإنسان، ويجبر على تقبل ما لا يريد، فالتضاد يصور حالة الشاعرة قلقة حزينة تحس بالعزلة والتوجع لو اقعها السيئ الذي تعيش فيه، كما نلحظ ذلك في قولها تحت عنو ان " وطن بلا أسوار". (سأبني البيت / ثم ذهب لينام / ولم يبن أي حجر

سأضع النو افذ والأبو اب / وسافر / ولم يضع أي نافذة..

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) (1) } \\
& \text { () عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص00r. }
\end{aligned}
$$

سأأبني السور / وذهب إلى متجر / ولم يبن أي سور

نلاحظ كيف أن الأسلوب يتكئ على طرفي نقيض، وما يتعلق بهما من دلالات نجهــت من التزكيب الحاصل بين المتضادين من خلال النقابل بين الإثبـــات والنفـي لــصيغة الفعـل المضـار ع تسمح بتحو لات سطحية وعميقة تستثير حاسة المتذوق للمتلقي(؟". فالثـاعرة تعبر من خلال التضـاد عن شعور الإنسان وتــصوير حالـــة القـــق و التــردد و الحزن بين ما أصـابه في الماضي وما حل به في الحاضر مجسدة شعور الوجود في الماضـــي و العدم في الحاضر، فهو تقابل مكثف بين البناء وضده لتعمق لدى المتلقي مشاعر إنسانية تقترب من رؤيتها.

و الجمع بين نقيضين يعد انزياحأ يشكل إيحاءات ذات دلالات يـصعب الــشعور معهــا بالانسجام ما لم تُحمل على منطق خاص يكشف عن لحظة توتر وتأزم(؟). وخاصة عندما تصف حالة بين الصحو والحلم واليقظة، أي حالة من القلق والثوتر وعدم الاتزان، والبعد عن الو اقعية.
في مثل قولها ( تحت عنوان "مسيرة"):
اليوم ستبدأ مسيرنتا)(؛).

وكذلك قولها في " لا تستطيع الهرب":
رأى خيو لا ميتة / سيوفأ مكسورة / تثــاءب ونــام/ حــــ بخيـول ميتــة / وســيوف مكسورة)( ${ }^{(0}$.

وفي قصيدة " اكسروا البنادق":
( اكسروا البنادق / اكسروا البنادق



 المصدر نفسه، غ ا.
لنذهب / لنحارب / لنحرر الوطن)(').

تتمثل الثثائية الضدية بين فعل (اكسروا) الذي يجسد الجانب السلبي و الفعل ( نحــارب، نحرر) بمدلوله الإيجابي، فتعبر عن حركة دلالية معاكسة بين فعل يمثل الهــروب والاستـسلام (اكسروا) وفعل يمثل الإقدام (نحرر)، إذ إن هذه المز اوجات غير المنسجمة تستثير فــي وعــي المتلقي أبعاداً نفسية إلى جانب دور ها في بناء الجملة الثعرية، حيث تتتج دلالة جديــدة بوجــود الطرفين المتضادين، وعندها يكون المبدع قد أنتج معنى جديداً يمتل انزياحاً عن معنى طرفــي التضاد، وبهذا تكون القيمة الجمالية للتضاد(؟)

ويبدو أن الشاعرة أمينة العدوان استثمرت الطاقة الإيحائية للثائيات الضدية لما لها مــن قدرة على إيصال المضامين السياسية و الوطنية والاجتماعية التي تحتل مكانأ بارز أ في قصائدها، لذا فإنه من الصعب إير اد كل الشو اهد الممثلة لهذه اللسمة الأسلوبية، فكان للثاعرة دور هام فــي إبر از الدلالات التقابلية على مستوى الجملة الشعرية لأنها تتطلق من رؤية شعرية تنقابــل فيهــا تللك الدلالات المنضـادة، فينعكس ذلك على صياغة الأبنية المتضـادة فـــي المقطـــع الــشعري. فنخلص من ذلك أن التضاد في شعر أمينة سمة أسلوبية تمثلت من خلالها رؤيتها الذهنية الفكرية وتجربتها الشعورية التي ترتبط ارتباطأ وثيقأ بالتتاقضات الحقيقية.

## 0- اختزال اللغة في القصيدة القصيرة:

تميز نتاج "أمينة العدوان" ببناء القصيدة القصيرة، حيث تعيش "حالة مركزة من الكثافـــة و التكثيف، وهي بمثابة الدلالات و الرؤى العديدة المتتوعة الناتجة عن صدق التجربة"(ب)، فمـن المعلوم أنّ كلّ تجربة شعرية تعبر عن موضوع أو فكرة معينة، وأنّ لكل تجربة مــدى معينــا يتتاسب مع فكرتها وموضوعها؛ فهي إذن تتحكم في طول القصيدة. من هنا ينبغــي أن يتـسق الثوب الشعري حتى يمكن نقلها كاملة بلا زيادة أو نقصـان، تطول القصيدة بطولهــا، وتقــصر

بقصر ها مـ مر اعاة نقلها كاملة(؟).
وهي تجسّد المحتوى بدفقة شعورية واحدة واضحة البداية و النهايـــة بحيــث لا يمكـن تقسيمها إلى جزئيات، وقصر ها "مرهون بالعلاقة القائمة بين الشكل و المحتوى، فإذا كان التصور

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصدر نفسه، ص • 0. } \\
& \text { عا (r) }
\end{aligned}
$$

الفكري في عملية الخلق الشعري محدودأ بحيث يمكن احتو اؤه بوحدة معمارية، أو بــشكل بــيّن
 بحيث يتحتم على العقل أن يستو عبه في وحدات غير منصلة، ثم ينظم أخبرأ هذه الوحدات فــي وحدة مفهومه فإن القصيدة تعرف بحق بأنّها (طويلة)" (Y).

وقد يوحي مسماها بالبساطة و السهولة والتلخيص، لكنها تجربة واسعة الأفق من حيـث كينونتها مكانأ وزمانأ بما لا يتعارض وكونها مكثفة تبنى في أقل عدد ممكن مــن الألفـــاظ، إذ

يطلق عليها قصيدة اللحظة أو الضربة الشعرية(؟).
ونقف الآن مع نماذج من القصيدة القصيرة عند "أمينة العدوان" التي ترصـــد فيهـــا مــــا
يسمى بالمشهد أو الموقف للتعبير عن تجربتها إذ تقول تحت عنوان "تمثيلية: (لنا قر أ نصأ مكتوبا/ أعده/ من قبل/ متى نكتب/ نحن النصوص)(؟).

يبدو أن الشاعرة تعتمد أسلوب السرد بعيداً عن التزويق الفني، حيث جـسدت القــصيدة لحظة زمانية من خلال الإشارة إلى حدث يعبر عن تجربة حقيقية تتمثل في انتظار وتلقــي مـــا يقدمه الآخر لنا عندما يصوغ تاريخنا وحاضرنا بقلمه. وفي قصدة تحمل عنو ان فوضى تقول الشاعرة.
(من طرق مأهولة
و غير مأهولة تتبعثر الأشياء لكي ينقلب الكأس
ويتكسر

قل: إذا كانت
هذه الفوضى
.l.ravv

نظام
لا سطر خلف سطر
و لا كلمة خلف كلمة
و و ولا كو يكون كتاب تمزق

إن حركة الفوضى والاضطر اب تخلع نفسها على صور القـصيدة وهـــا رغبــة مــن الثشاعرة في إضفاء جو في الإحساس المتعب الذي يؤدي بالقارئ إلى حالة من الكآبة.

ويلتقي هذا النمط مع أسلوب النوقيعة الذي تحدثت عنه في الفصل الثاني من هذا البحث حيث يشتركان في انبثاقها عن حالة شعورية و انفعالية. إذ تتجلى هذه القصيدة القصيرة من خلال انتشار هذه الدفقة الشعورية الو احدة على مستوى النص كله كما في قصيدة "لا مبــالاة" حيــث تقول:
(الكلمات تملأ)
الصحف و الكتب
و القارئ عند القر اءة
فنجان قهوة
ومكسرات
ثمة الام
يملا الشاشة
وفي الدقيقة نفسها
إعلان عن الحصـار و الكسل

و الر أس يهتز
طربأ على رقبة تجز ...)(').

فالمشهد يبدو مكثفأ لأبعد مدى حتى إنّه صور لقطة مـا حدث قبل شعور اللامبالاة ومـــا بعده، إذ جاءت الصورة الكلية تجسد مرحلتين على صعيد نسيج النص وبنائه اللغــوي، فهنــاك حدث محوري برز من خلال ما يشبه التصوير للحظة تمثل وقو ع عدو ان ما في مكان وزمـــان معينين ولكن دون الاخول في تفاصيله، لكي تترك المجال للقارئ لتخيل أحداث جانبية مر افقـــة للوحة التي قدمتها.

ومن سمات القصيدة القصيرة عند الثاعرة "أمينة العدوان" النكثيف والاختز ال، من ذلك

$$
\begin{aligned}
& \text { قولها تحت عنو ان "الأخوة و العرب" } \\
& \text { (على حدود بلدي } \\
& \text { أخي يأتي بجنود الحلفاء } \\
& \text { يحمل سلاحهم } \\
& \text { و أراه الآن } \\
& \text { إليهم } \\
& \text { يدرج } \\
& \text {. }{ }^{(Y)} \text { (ميل نفطي) }
\end{aligned}
$$

فعلى الرغم من هذا الإيجاز إلا أنها تحمل دلالات تجسد انفعالا وإحساسأ داخلياً يــوحي برؤية سوداوية تشتد وطأتها على نفس الثاعرة. فالقصر في هذه القصيدة وغير ها- ليس معنـــاه قلة عدد أسطر القصيدة، فقد تكون القصيدة طويلة من حيث عدد الأسطر، بل قد نتألف من عـــدة مقاطع، ومع ذلك تظل غنائية، ومن ثم قصيرة ما دامت تصور موففأ عاطفيأ في اتجاه واحد، أي أن القصيدة القصيرة غنائية بطبيعتها(٪) ويتجسد دور هذه القصائد في شعر "أمينة العدوان" من خلال إبر از النتاقضات و المفارقات و التنتافر بين الأشباء حيث عرضنا لذلك في مباحث منقدمـــة، كالمفارقة وبنية التضـاد.

إنّ الموسيقا مثل اللغة و الصور ترتبط بالحالة النفسية للــشاعر و تجربتــه الو اقعيــة، وتضطلع بدور كبير في الإيحاء بهذه التجربة، و إثارة حالة عند الملتقي نشبه تلك التــي عنــد . الثاعر

ويقوم الأساس الجمالي لفكرة التشكيل الموسيقي في القصيدة على اعتبار أن (القــصيدة بنية إيقاعية ترتبط بحالة شعورية معينة لشاعر بذاته، فتتعكس هــذه الحالـــة لا فـــي صــورتها المشو هة التي كانت عليها من قبل في نفس الشاعر، بل في صورة جديدة منسقة تتسيقأ خاصـــا بها، من شأنه أن يساعد الآخرين على الالتقاء بها، و تتسيق مشاعرهم المشوهة وفقأ لنسقها)('). فالتشكيل الموسيقي إذن هو ضرب من الأسلوب، والأسلوب بدوره يقوم علــى (كيفيــة) التعبير، و الموسيقا هي (كيفية) تعبير عن الحالة الثعورية، أي أداة تشكيل لها، فالموسيقا نقـوم بدور وظيفي كما هو الأسلوب يتمتل في " تصوير المضمون وإشباع المعنى بالبعد الصوتي للغة
أو الحروف"().

وبناءً على ذلك فإن موسيقا الشعر تستطيع إن تقيم بناءً متكاملا يجمع بين التأليف القــائم في أعماق الأديب و الغائر في نفسه، وبين غيره من المتلقين في قدرة فنية على جعــل إيقاعــات النفس تجذب الآخرين بوساطة النغم الشعري الذي تعطي مذاقه موسيقا الشعر (؟). ويشكل الإيحاء عصب الموسيقا وجوهر ها، فالموسيقا لا تقرر و لا تصر"ح، ولكنها توحي ونثير وتستثير قبل أن ثفهم، أو تعلم تثير فينا حالة قبل أن ندرك كنهها، لكننا ننفعل بها ونقع تحت تأثير ها(ڭ). وعند متابعة الكتابات النقدية العربية يلاحظ أنها تساوي بين الــوزن والإيقــاع، حيــ يعرّف "قدامة بن جعفر" الثشعر " إنه قول موزون مقفى بدل على معنى"(ْ)، فالتمييز عنــــده بــين الثعر والنثر الوزن و القافية، وحتى لا يعد كل كلام مر اعياً لشرطي الوزن و القافية شعر أ وضع قيد المعنى، ومزية الثعر بر أي" أبي هلال العسكري" على النثر " أن الألحان التي هــي أهنــى





اللذات، إذا سمعها ذوو القرائح الصـافية، والنفس اللطيفة، لا تتهيأ صنعتها إلا على كل منظــوم من الشعر ... وإذا أردت أن تعمل شعر أ فأحضر المعاني التي تريد نظمها فكرك، و أخطر ها على قلبك، و اطلب لها وزنأَ يتأبّى فيه إير ادها وقافية تحتملها، فمن المعاني ما نتـكـن من نظمــــهـ فـــي قافية و لا تتمكن منه في أخرى"(').

بل ذهبوا أبعد من ذلك حين خصوا الأوزان الشعرية بمعان وبحالات نفسية معينة، فكل
بحر يتسم بسمات خاصة تعطيه طابعأ تعبيريأ مميز أ، فيكون أكثر ملاءمة لبعض الأغــر اض أو المعاني، وما هذه الآر اء إلا نتيجة مطابقة الإيقاع بالوزن، وذلك بأن نقلو ا مصطلح الإيقاع مــن الموسيقى، وخصوه بالوزن في الشعر .

وعودة إلى تـعريف قدامة السابق للشعر يلاحظ على هذا التعريف أنـــه أغفــل ســمـات أسلوبية أساسية في الشعر مثل: الإنزياح، والتصوير والتأثير، وهي ما تسمى بالسمات الشعرية، و التي تحمي الثشع من أن يكون نظمأ ذلك لأن الاثثين (الشعر والــنظم) يــشتركان فــي هـــــا التعريف، والذي لا يحقق الفصل بينهما، إلا أنّه اهتم بالجانب الموســيقي فـــي الــشعر (r)، لأن الثاعر الناجح هو الذي يستغل أدو اته كلها، و لا يستغني عن المستوى الإيقاعي لصالح مــستوى آخر ()

ولو كانت هذه المطابقة صحيحة بين الوزن والإيقاع لما تفردت كل قــصيدة بإيقاعهــا
 العروض"(گ).

ولمّا كان الإيقاع نتابعأ منتظمأ لمجموعة من العناصر (®)، فإنه أعم من الوزن والأحرى أن نقول: " إن الوزن هو أحد عناصر الإيقاع وتوجيهه"()، ومن هنا أظهرت بعض الار اســــات الحديثة مستويين من الإيقاع، المستوى الخارجي، و المسنوى الداخلي.

أما المستوى الخارجي، فيتمتل بالأوزان العروضية المألوفة و المــستحدثة، و القــو افي، وتوزيع الأصوات وعلاقاته، في حين يرتبط المستوى الداخلي للإيقاع ببنيـــة الــنص الــشعري كاملو(')

وفي الشعر المعاصر يأتي الإيقاع الداخلي من العلاقات القائمة بين الدفـردات المكونـــة للنص الشعري من خلال ترابط الجرس الموسيقي بين الحروف، والانسجام بين الألفاظ المنتقاة. وقد سعت الثاعرة " أمينة" إلى التجريب للتعبير عن تجربتها الشعورية الوجدانية، كجزء من تمردها على الحدود و القيود و النقاليد الجمالية المألوفة، فاختارت قصيدة النثر لـــــا لإيقاعهــا الداخلي من قدرة في التأثير على الدتلقي من خلال التكرار، و الثو ازي و التضـاد. تقول الثاعرة في " الانتفاضة من الداخل":

حاولت الثناعرة خلق نوازن دلالي يحيل إليه النوازن بين الجمل والسطور الشعرية، من خـــلال خلق وحدات موسيقية متو ازنة، ويتجلى النتاظر من خلال الموازنة القائمة على المفارقة و التضـاد و التقابل بين المفردات في مثل قولها: ( أيها الشهيد،

وجهك حين يضيء الظلمة لا يكون القمر، لا يكون الثمس

> وجهك حين يضيء الظلمة
يكون الأرض)(؟).

وقد أفادت الثناعرة من تقنية النكر ار في إيجاد إيقاع الحركة و إيقاع الــنفس كمـــا فـــي
قصبدة " الجندي القبيح".

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) المصدر نفسه، ص V. }
\end{aligned}
$$

> أم طفلا أعاقه؟

ما الذي يحمله بيده القبيحة هذا الجندي)(') وأحيانأ يتحقق الإيقاع من خلال النقفية العفوية داخل القصيدة.

$$
\begin{aligned}
& \text { تقول الشاعرة في " دماء": } \\
& \text { ( دماء و أشلاء } \\
& \text { كانو ا يودعونهم ويبكون } \\
& \text { ينظرون في المباني المدمرة } \\
& \text { لا يرون إلا نعوشأ وفي الثار ع } \\
& \text { لا نرى إلا مشيعين } \\
& \text { يرتدون قمصانهم } \\
& \text { ويسيرون بين الحر ائق)(Y). }
\end{aligned}
$$

أقامت الثاعرة إيقاعات داخلية بديلا عن القافية المألوفة، مما أدى إلى عمــق الإيقــاع الداخلي من خلال أصوات مثل ( يودعون، يبكون، ينظرون، يرون). ويتجسد جمال الحالة الشعورية من خلال اللتفاعل بين عدة تقنيات كما في قصيدة "بــدون هوية":

$$
\begin{aligned}
& \text { (وضـوه في زنزانة / نشرو ا صورته في حديقة منزله } \\
& \text { وضعوه مكبل اليدين / نشروا صورته بأجنحة } \\
& \text { رأوه عابس الوجه / نشروا صورته يضحك } \\
& \text { سموه ينكلم / نشروا صورته أخرس } \\
& \text { فتلوه / نشروا صورته، وهم يشيحون جنازته)() }
\end{aligned}
$$

يلاحظ أن أساس الإيقاع النتكرار على نحو منتظم ودوري ساعد على تحقيــق الجانـــب الموسيقي خارجيأ وداخليأ بحيث جاءت الجمل الشعرية أثبه ما يكون بالتوقيعات، إضافة لما قام

به النضـاد بين المفردات، الأمر الذي جسد إحساس الثاعرة بالتتاقض و المفارقة.

يتضـح مما تققام أن الثـاعرة قد اتكأت على ثتنية اللنكرار و الثو ازي و التضـاد فــي ســبيل
 الشعرية ذات الخصوصية الإيقاعية لنصوصها.

ويبدو لي أن شاعرنتا قد ولجت باب هذا الفن من القول الشعري بما يشبه المغامرة، لأنه
يشكل رفضأ للتقيد بلون أدبي واحد، ور غبة منها في إثبات مقــدرتها الأدبيــة، إذ " إن تخلـــي الثاعر عن الوزن يحتاج إلى بديل يعوّض النقص الذي اختلت به القصيدة نتيجة التخلــي عــن الموسيقى، فإنه يلجأ إلى بدائل صوتية و إيقاعية متتاغمة مثل توازن الألفاظ وتكر ار الحروف"('). ويؤيد ذلك عندما تصف نفسها بــ" مجندة" حيث نقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { (إنّ عملك ليس أن تكتبي } \\
& \text { إنّ عملك أن تتشري ما تكتبين } \\
& \text { لا أن يموت مختنقأ } \\
& \text { في ظلمة الأدر اج } \\
& \text { غير مضيء } \\
& \text { الطريق } \\
& \text {. }{ }^{(Y)}
\end{aligned}
$$

في هذه النوقيعة الموجزة تجسد الثاعرة اللور الذي يضطلع بـــه الأديــبـ تجـــاه فنــــهـ وتجربته حيث أن " الثعر خطاب نكتبه للآخرين، خطاب نكتبه إلى جهة مـــا، و المرســل إليــه عنصر مهم في كل كتابة، وليس هناك كتابة لا تخاطب أحدأ، و إلا تحولت إلى جرس يقر ع في العدم"(「).

وتحدّت الأصوات التي ترفض من يخالف الأوضاع الفنية المألوفة حيث تقــول تحــت
عنو ان " أول قصيدة":

$$
\begin{aligned}
& \text {.A-v r... }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { نزار قباني، قصتي مع الشعر، بيروت، } \tag{r}
\end{align*}
$$

(قلت و أنا أكتب
أول قصيدة:
(سأتعلم أن أسبر خطوه
وأتتثر خطوه
إلى أن
أتقن خطواتي
وأتعلم أن أسير
(') (1)
وفي قصيدة " يحدث في المسجد" تحاول الثـاعرة التوسع في فكرة الصر اع مــن خـــلا
تكرار الحدث / الفعل بداية كل سطر لتجسيد فكرة المو اجهة، إذ نقول:
( يقتربون من المسجد
يحملون البنادق
يمزقون القر آن
يقتلون المصلين
تتتاثر المسابح
تتتاثر دماء المصلين
يخرجون القتلة
تحميم حراب المحتلين
$\qquad$
يسيرون
يحملون مصحفأ، مسجدأ، عمامة
يحملون قتلى، جرحى

يسيرون
أياديهم عز لاء
يلنقطو

$$
\begin{aligned}
& \text { حجارة، كبريتأ } \\
& \text { يجرن به العدو } \\
& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~
\end{aligned}
$$

ومن بعيد
محاربون مسرحون من الخدمة
ثكنات فارغة
وبنادق بدون ذخيرة)( ${ }^{(1)}$
اعتمدت الشاعرة على الجملة الفعلية المكررة لتحقق لنصها قيمأ صوتية و إيقاعية عندما
كررت أفعالا مضـار عة ( يقتربون، يحملون، يمزقون...) لتحدث انسجامأ صـــوتيأ هــن خـــلال حرف النون، وما يشبه النتفية بتكر ار أصوات متشـابهة في نهاية السطور، وفي المقطع الأخيـر من القصيدة تمهـ لانتهاء المو اجهة وحالة الصر اع، عندما تقدم ما يثير الدهشة من خلال كــسر أفق التوقع في قولها: ( محاربون مسرحون..... ثكنات فارغة...... وبنادق فارغة).

ولهذا التداخل في الإيقاع أثره في التعبير عن قضايا دلالية وجمالية كما نقدم، وذلك أن الثاعرة اعتمدت الإيقاع الداخلي "ليسجل هاجساً نفسيأ... تجاوزت من خلاله اللفعيلة في موسيقا الشعر حيث جمعت في نصوصها بين عدة تقنيات من تكثيف وغموض فيه إشر اق فني بعيد عن الإبهام ينبع من توظيف المفردة أو الجملة عندما أخذت البعد الوظيفي أو المهمة الكاملة لمفهـوم الرمز، وبين نص عادي فيه من التقريرية و النثرية الجميلة ما يـشـعر أن فيهــا هـــدما لقـــايا شكلانية هي خارج المشهد الشعري في موروثه(؟).

وفي هذا السياق يتوز ع الإيقاع في شعر "أمينة" على نمطين:

- الإليقاع الهادئ الحزين.

أما الأول فنجده عندما يتعلق النص أو الديو ان بموضــوعات إنـسانية بحتــة كالرثـــاء و الجناز ات و المقابر و الحصار والإبعاد، ويتجسد هذا النمط في غير ديوان مثــل: قــصائد عــن الانتفاضة، أخي مصطفى، السور المهجوم، الغزو...
('أمينة العدوان: وطن بلا أسوار، كصدر سابق، ص ص 0 ه 1-7 • 1.


ويقوم الإيقاع الثعري في القصبدة على مقومات أهمها التدفق الشعوري للمضمون الذي
تحمله القصيدة و استغلال اللغة و الصورة الشعرية بشكل يفجر طاقات جديدة للرؤى و التعبير (؟). مما جعل الباحث عماد الخطيب يطلق على قصائد عنو انأ مقترحاً هو "يوميات الحـزن"

في در استه التي جاءت بعنوان "سيمياء العنونة في القصـائد القصيرة لشعر أمينة العدوان"(؟). أما النمط الثاني فهو الإيقاع المليء بالحركة والصخب والاضطراب وهو منتـشر فـــي دو اوين كثبرة، أششرت إلى جانب منه في مباحث منقدمة من هذه الرسالة فــي مبحــث الــصور البصرية و الحركية و الحقول الدلالية لمفردات الثاعرة كالحرب و الدمار و الحــصـار و القـــصف و ويرها. من ذللك قولها:
(أهي الأشلاء
') أمينة العدوان: الغزو، ص ص ror-or.

$$
\text { ثروت زو انة، إضـاءة في ديو ان "قهوة مرة" طا، دار أزمنة، عمان، ه . . . ه، ص } 0 \text { ه. }
$$

ص ص Ar-VV.
وفي ذلك نقول:
(الناس تشاهد الحرب
أمام الثلفلاز
لا تغادر البيوت
الثو ار ع فار غة
ا Y يوم مقاومة
وأسلحة غير متكافئة
وجيش عربي لم يأتِ
وصفقة... ثم انتهت الحرب فجأة
كيف جرت المعارك؟
و المدينة الحرة
(ا) ${ }^{(1)}$ (.)


> أم غنائم وسبايا في سوق النخاسة) (').

- يتضح مما نققام أن الإيقاع يقوم على التو ازي النحوي والإيقاعي بين البُنى التركيبية في النص من خلال توزيع العبارات المتماثلة نحويأ وصوتيأ على وحدات متثابهة من خلال الحروف الدكررة في المقطع الو احد ما أدى إلى إيجاد نوع من النوازن الإيقاعي الداخلي.

في هذه الو قفة الختامية لا بد من الإشارة إلى أهية التجربة الثعرية للـشـاعرة "أمينـــة العدو ان" وذلك نظر أ لخصوصية تجربتها الثعرية من جهة. ولخصوصية الموضوعات و القضايا التي جسدها شعر ها على فترة زمنية تقارب ربع القرن من المغامرة الفنية على صــعيد الــشكل

 الحصالح و العلاقات، من هنا اتخذت شكلا فنياً يو ازي هذه الرؤية للإيحاء بدلالات جديـــة. لــــا فإنها تتوجه بخطابها الشعري إلى جمهور عريض مما فرض على تتككيلاتها طــــبع الوضــوح الفني في اللغة الثعرية التي تجمع بين متطلبات الشعر الجيد ولغة الجمهور من عـــق المعنـى


للثاعرة منها:
اعتمدت الثاعرة "أمينة العدوان" توظيف الرمز الثفاف الواضح المعالم واللالة لتجسيد رؤيتها للواقع، بالإضافة إلى تجلي الرموز التر اثية والفولكلورية المختلفة التي احتلت جز سياق القصيدة العام ليؤدي دوره في التتبيير والالالة، ولكن هذا التوظيف جاء بــصورة بــسيطة وجزئية دون إغر اق في تفاصيله.
 الثشاعرة لتتاقضات الو اقع وسيطرة اللامعقول عليه من خلال تعرضها لكثير من السلبيات و القيم المتعارضة في قصائدها.

لقد اعتمدت الشاعرة الصورة الفنية وسيلة للتعبير، فظهرت أكثر وسائل بناء الق صيدة الحديثة في شعر ها من تجسيد وتثشخيص وتراسل الحواس وتجاور الأضداد إلى جانب الــصور البيانية المألوفة. ووظفت المحسوسات الطبيعية التي أسهتت في تجسيد رؤيتها من خلال أساليب اللردد والحو ار والحركة واللون، والتزكيز على صيغة الفعل الصضار ع بـشـكل مكثـف يــوحي بالاستمر ار والحركة و التجدد.

اعتمدت الثاعرة في بناء قصائدها على البناء الار امي بشكل واضح تجلى في نتاجهــــا
المتقام، من خلال الحوار والسرد القصصي والمفارقات وصوت الراوي ولغة الخطاب، ثم أخذ بالتر اجع مع مجمو عاتها الشعرية المنتأخرة التي باتت تميل إلى قصيدة الششهـ أو الثوقيعة.

لقد أفادت القصيدة للى الثـاعرة من فنون أخرى مجاورة كالــسرد والــــر اما والحـس و الهشهـ السينمائي والرسم حيث عملت متضافرة على نمو البنــاء الــشعري عبـر التنوعــــات النكر ارية و التو ازي و الثلاعب بالأصوات وأسلوب الراوي.

يغلب على شعر ها البنية البسيطة كونها موجهة للجمهور، حيث اشتنمل شـــر ها علـــى
سمات لغوية أههها: استخدامها للغة الحياة اليومية لتعبر بتجربتها عن هموم الواقع، ما أعطــى نصها طاقة تأثيرية في الدتلقي؛ فجاءت لغتها واضحة اللالة بسيطة التر اكيب.

حرصت الثاعرة على بناء قصيدتها من خلال اهتمامها بتقتيات فنية نأت بنــصها عــن التقليد باعتمادها على انحر افات لغوية بعيدة عن الصورة العادية المألوفة في التعبيــر و الـالالـــة، حيث أضافت إلى طاقتها خصائص جديدة كالإثارة والدهشة والمفاجأة عندما استخدمت التــضاد والمفارقة، وانحر افات أسلوبية أخرى شائعة في لغة الشعر المعاصر كالتقليم والحذف والتكرار .
 الحروف والكلمات والصيغ والجمل والعبارات. وقد أفادت الــشاعرة مــن طاقاتــه الإيحائيـــة الإيقاعية في تعزيز مضمون القصيدة لليها.

لقد استعانت الثاعرة بكل ما يحقق الإيقاع الداخلي للاتيويض عــن الإيقــاع الموســيقي الخارجي حيث طوعت معطيات اللغة وأسالييها المتَّاحة في سبيل استغناء القصيدة لايها بالعنصر اللاللي الإيحائي أكثر من الجانب الموسيقي.
 تعترض الدارس في متل هذا الموضوع، وأثارت أسئلة أخرى على الصعيدين الأدبي و النققي.

## قائمة المصادر والمراجع

القر آن الكريم
أولاً: المصادر (مرتبة حسب تاريخ صدور (الطبعة الأولى).
أمينة العدوان:
I. وطن بلا أسو ار، المؤسسة العربية للار اسات والنشر ، بيروت، 19Ar .

「.
r. غرف التعميد المعنية، دار الأفق الجديد، عمان، 1910.
\&. فقـان الوزن، دار ابن رشد، عمان 19^7.
0. من يموت، دار الكرمل، عمان، 19A1. 1 .
7. قصائد عن الانتفاضة (1)، دار الكرمل، عمان، 1991.

V 199 r r. أحكام الإعدام، دار الينابيع، عمان.
A. أخي مصطفى، دار الكرمل، عمان، r199.
9. قصصائد عن الانتفاضة (Y)، دار الكرمل، عمان، ب199.
. . . التنفاضة الأقصى، المؤسسة العربية للار اسات والنشر، بيروت، (.).
1.


\& (.. دمه ليس أزرق، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، r..r.


.السور المهووح، دار أزمنة للنشر والنوزيع، عمان، \& ... . . . .
 19. دو ائر الدم، دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ع. . . . حبة دو اء، دار أزمنة للنشر والنوزيع، عمان، . . . . 0 الما
 ثانياً: المراجع: أ. الكتب (العربية:
r r. ابن جني، الخصـائص، ج「، تحقيق محمد علي النجار، دار الهـدى للطباعـــة و النــشر، بيروت، (د.ت). を ٪. ابن منظور ، لسان العرب، دار صـادر، بيروت، (د.ت).
O. إير اهيم خليل، تحو لات النص، بحوث ومقالات في النقد الأدبي، طا، عمان، 1999. Y Y. أبو العلاء المعري، شروح سقط الزند، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، القسم الثالــــ، مركز تحقيق التزراث، الهيئة المصرية العامة، 19AV .
rv إبر اهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، البابي الحلبي، $190 r$.
. إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، طـ، دار الشروق، عمان، 199 . 1 .
 -r. أحمد جبر شعث، الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر، الإصــدار الأول، مكتبــة

ا ا أحمد دو غان، "في مجمو عتها الشعريـة الجديدة فصـائد عن الانتفاضة"، آر اء نقديـــة فــــي

أعمال أمينة العدو ان، طا، دار أزمنة، عمان، ع . . . .

Y Y. أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الار اســـات الأســلوبية، طا، مجــد المؤســسة

الجامعية للدر اسـات و النشر، بيروت، 0 . . .

سّ. أسامة شهاب، الحركة الثشعرية النسوية فــي فلــسطين و الأردن، طا، وز ارة الثقافـــة،

عمان، . . .

๕؟. أمينة العدو ان، در اسات في الأدب الأردني المعاصر، طا، رابطة الكتــاب الأردنيـين،

عمان، 19 .



العدو ان: شهادات ودر اسات، ندوة تكريمية أقامتها رابطة الكتاب الأردنيين صدرت عن دار

أزمنة عمان، ط(، 0 . . .

MV

و النوزيع، عمان، Y . . Y.
.r^. . . . . O
q〒. جابر عصفور، الصورة الفنية في النراث النقدي و البلاغــي؛ (د.ط)، دار المعـــارف،


- ع . جابر قميحة، الثز اث الإنساني في شعر أمل دنقل، طا، هجر للطباعة و النــشر، (د.م)،
.191 V


そץ．جودت فخر الدين، الإيقاع و الزمان في نقد الــشعر، طا، دار الحــرف العربــي، ودار

المناهل، بيروت، 1990.

ヶ६．جوزيف شريم، دليل الدر اسات الأسلوبية، طا، المؤسسة الجامعية للار اسات، بيـروت،
$.19 \wedge \varepsilon$

؟ §．حسن ناظم، مفاهيم الثعرية در اسة مقارنة في الأصول و المنهج و المفاهيم، ط1، المركز

النقافي العربي، بيروت، £991．
0٪．حسني عبدالجليل يوسف، موسيقى الثعر العربي، دراسة فنية وعروضبة، جا، الهيئــة
المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 19 199．

7 £．خليل إبر اهيم عطية، الثركيب اللغوي لشعر السياب، طا، دار الثؤون الثقافية، بغـــداد،
$.19 \wedge 7$

ミV
$.19 \wedge \varepsilon$
＾＾．خليل الموسى، حركة الحداثة في الثبر العربي المعاصر، طا، مطبعــة الجمهوريــة،

دمشق، 1991

9 £．رجاء عيد، در اسة في لغة الشعر، رؤية نقدية،（د．ط）، منشأة المعـــارف، الاســـكندرية،
$.19 \vee 9$
．

لموسيقى الشعر العربي، منشأة المعارف، الاسكندرية، I9AV．
10．رمضان صـادق، شعر عمر بن الفارض، دراسة أسلوبية（د．ط）، الهيئة المصرية العامة

للكتاب، القاهرة، 1911．
or زهير بن أبي سلمى، شرح الديوان، صنعة أبي العباس ثعلب، تحقيق：فخر الدين قباوة، طا، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1997.
ror．سامح الرواشدة، مغاني النص، دراسات تطبيقية في الــشعر الحـديث، ط1، المؤســسة

$$
\text { العربية للار اسات و النشر، بيروت، } 7 \text { • . . م. }
$$

〔．س．سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتــاب اللبنـــني، بيـروت،

00．سمير الدليمي، الصورة والتتككيل الثعري：تفسير بنيوي، طا، وزارة اللقافـــة، بغـــداد،
.199.

07．سيبويه（＾1（هـ）، الكتاب، تحقيق：عبداللسلام هارون، عالم الكتب، بيروت،．
شفيع السيد، الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، طا، دار الفكر العربي، القاهرة، OV 19 ．OV O1．شكري عياد، اتجاهات البحث الأسلوبي، طا، دار العلوم، الرياض، 1910． 09．－－－－－－، مدخل إلى علم الأسلوب، ط1، دار العلوم، الرياض، 19Ar． ．

ا7．صالح أبو أصبع، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة（VO－乏人）، در اسة نقدية، ط1، المؤسسة العربية للار اسات و النشر، بيروت، 19V99
r Tr．صبري حافظ، استشر اف الشعر، دراسات أولى في نقد الشعر العربي الحديث، الهيئــة المصرية العامة، 1910．

ז7．صעاح عبدالصبور، حياتي في الشعر، طا، دار اقر أ، بيروت،（9 1 ． を7．صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ط1، دار الآداب، القاهرة، 1990. ．70．－－－－－－－－، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط1، دار الآفاق، بيروت، 1910．
.77 عبداللسلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، نونس، 19VV. ع. عبدالرحمن ياغي، "مع أمينة العدو ان في شعر ها"، آر اء نقدية في أعمال أمينة العــدوانِ، طا، دار أزمنة، عمان، £...

7^. عبدالرحيم مر اشدة، "أمينة العدو ان وقصيدة النثر"، أمينة العدو ان: شهادات ودر اســـات،

79. عبدالعزيز المقالح، الشعر بين الرؤيا و التشكيل (د.ط)، دار طلاس، دمشق، 1910. عبدالفتاح النجار، اللتدديد في الشعر الأردني (VA-0. V.
(9r-v9) (9)، طا، مركز النجار الثقـــافي، اربد، 1991.

19^. عبدالقادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، جامعة اليرموك، اربد، .Vr .Vr الرياض، £191.

عبدالقاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق: محمود شاكر، دار المدني، جدة، 999 . 9 . 1 . .V0

عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري، طا، مكتبة الفلاح، الكويت، 191.V7

عدنان خالد عبدالله، النقد النطبيقي التحليلي، (د.ط)، دار الثؤون الثقافية، بغداد، 1917..VV عز الدين إسماعيل، التفسبر النفسي للأدب، ط\&، دار العودة، بيروت، (د.ت).
(الثمر العربي المعاصر، قضـاياه وظو اهره الفنية و المعنويـــة (د.ط)،

دار الثقافة، بيروت، (د.ت).

- • . . علي البطل، الصورة في الثـعر العربي حتى آخر القــرن الثـــاني الهجــري، طا، دار

الأندلس، بيروت، 9^0 1.

$.19 \wedge V$

علي علي صبح، البناء الفني للصورة الأدبية في الثعر، المكتبـــة الأزهريــة للنــر اث،

القاهرة، 997 . 97

بی. علي عشري زايد، استدعاء الثخصيات الثز اثثة في الثعر العربي المعاصــر، (د.ط)،

الشركة العامة للنشر و النوزيع والإعلان، طر ابلس، 9VA ا
.^气
.19 VA
10.10. علي يونس، نظرية جديدة في موسيقى الثعر العربي، طا، الهيئـــة المــصرية العامــــة

للكتاب، القاهرة، 1997.
-ヘ7. عماد الخطيب، "سيمياء العنونة في القصـائد القصبرة لشعر أمينــة"، أمنيـــة العـــدوان:
شهـادات ودر اسات، طاه دار أزمنة، عمان، ع . . . .

فتح الله سليمان، الأسلوبية، مدخل نظري ودر اســــة تطبيقيــة، (د.ط)، مكتبــة الآداب، NV القاهرة، 199 V

فخري صـالح، در اسات نقدية في أعمـال السياب، حاوي، دنقل، جبـــر ا، طا، المؤســسة

العربية للدر اسات و النشر، بيروت، 199 .
^9. قدامة بن جعفر، نقد الثعر، تحقيق: محمد حبيـب الخوجــة، دار الغــرب الإســـلامي،
بيروت، lasr.

- 9 . لقمان شطناوي، الرمز في الشعر الأردني الحـديث، طا، مطبعـــة الروزنـــا، عمـــن،

19. محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي المعاصر، طا، دار النهضة العربية، بيروت،
r r نصر الله، طا، المؤسسة العربية للار اسات، بيروت، \& ..... 4ヶ. محمد العبد، المفارقة القرآنية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، £99. 9 . ६9. محمد عبدالمطلب، البلاغة الأسلوبية، طا، الهيئة المصرية العامة للكتــاب، القــاهرة، $.191 \varepsilon$
20. 90 للكتاب، القاهرة، 1990.
21. محمد عجينة، أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، دار الفار ابي، بيروت، ٪99 9 . 1 .

9V
9^. PAVV محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، (د.ط) دار نهضة دصر، القاهرة، 99. محمد فنوح أحمد، الرمز والرمزية في الثعر العربي المعاصــر، طّ، دار المعـــرف، القاهرة، 19VA
. . . . محمد كريم الكوّاز، علم الأسلوب، مفاهيم وتطبيقات، (د.ط)، جامعة السابع من إبريــل،
ليبيا، I.. r.

1• 1. محمد المشايخ، أمينة العدوان، در اسة في أعمالها الشعرية، المؤسسة العربية للار اسات،
بيروت، ط1، 199V. .
. . . Y
 ع • (. محمد الولي، الصورة الثعرية في الخطاب البلاغي النقدي، المركز الثقـــفي، بيـروت،

ه• ا. مدحت الجيّار، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الثابي، طا، دار المعارف، القــاهرة،
.1990
 (I V V مصطفى السعدني، البينات الأسلوبية في لغة الشعر الحـديث، طا، منــشأة المعــارف، الاسكندرية، 19AV
(1•1. مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، طّ، دار الأندلس، بيروت، (919.
1.99 . . 9
-11. منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . 199 11 (1. موسى الربابعة، تجليات الأسلوب و التلقي، در اســـات تطبيقيــة، ط1، مؤســسة حمـــادة
للار اسات الجامعية، اربد، • . . . .


 مكتبة الأقصى، عمان، 19Ar
110. . . مكتبة الأقصى، عمان، 19V9.

ا17. نعيم اليافي، تطور الصـورة الفنية في الشعر العربي الحديث، منشورات اتحــاد الكتـــاب العرب، دمشق، r|9^1.

11^. نهاد الهوسى: نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظـــر اللنــوي الحــيث، ط1، المؤسسة العربية للار اسات، بيروت، 1991.
119. هدسة العوضي، "قزاءة في ديوان العث"، مقالة منشورة ضمن كتاب آراء نققيــة فــــي

-Ir. وجدان الصايغ، الصورة الاستعارية في الثعر العربي الحديث، ط1، المؤسسة العربيـة
للار اسات، بيروت، ّ . . . ب.

 شזا. ----------،، البلاغة والأسلوبية، طا، الأهلية للنشر، عمان، 1999.
 بيروت، طז، raA 19.

TY0. يوسف سامي اليوسف، الثشعر العربي المعاصر، منشور ات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،
r．．

## ب－الكتب المترجمة：


بتأثير من الأدب الغربي الحديث، ترجمة：شفيع السيد وسعد مصلوح، دار الفكر العربـي،
القاهرة، ז . .r.

جان كوهن：بنية اللغة الشعرية، ترجمة：محمد العمري، ومحمد الــولي، دار توبـــال، ITV الدار البيضاء، ط1، 1917．
 والنشر ، بغداد، I9VV．

9「T．رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، ط1، ترجمة：محمد الولي ومبارك حنـوز، الـــار

$$
\text { البيضاء، } 1991 \text {. }
$$

－「「ا．سوزان بيرنار، قصيد النثر من بودلير إلى أيامنا، ترجمة：زهير مجيد، دار الهــأمون، بغداد، 199 ．

اسّا．سيسل دي لويس، الصورة الثشعرية، ترجمة：أحمد الجنابي وآخرون، مؤسـسة الخـــيج للطباعة والنشر، الكويت، 19AY．

ثالثاً: الدوريـات

Y Y ا. إبر اهيم خليل، "البسبط و المركب في قصيدة النثر، مرثقــى الأنفــاس لأمجــد ناصــر،

شケ ا. سيسل دي لويس، "ما الشعر" ترجمة نصر عطاله، مجلة شعر، ع• ا، اكتوبر، £ 197. ६٪ ا. علي صالح الثشتيوي، تجليات التضاد في شعر العباس بن الأحنف، مجلة در اسات للعلوم

الإنسانية، الجامعة الأردنية، ع( ()، مت (Y (Y)، . . .
0٪ ا. ناصر علي ، مفهوم الصورة الثعرية ومــصـادرها، مجلـــة أفكــار، ع(Y ( ))، وزارة
التقافة، عمـن، r..r
ฯץ ا. فتحية العقدة، "الدر اسة الرمزيـة لأسلوب النص الشعري"، مجلة عالم الفكــر، الكويـــ،

$$
\text { ج人r، ع ا سبتمبر، } 999 \text {. }
$$

MVV
^٪ ا. موسى ربابعة، التكرار في الشعر الجاهلي، مجلة مؤتة للبــوث و الدر اســـات، ع(()؛
مجل (0)، جامعة مؤتة، 999 .
qץ1.. وجيه فانوس، الرمز الأسطوري وحاوي في مسيرة الشعر العربي المعاصر ، مجلة الفكر


رابعاً: الرسائل الجامعية.

- \& . عبد الفتاح نافع، لغة الحب في شعر المتنبي، رسالة دكتور اه (منــشورة)، كليــة الآداب،

جامعة الاسكندرية، 9VA.

اء ا. علي الخر ابشة، الصورة الفنية في شعر عرار، رســـالة دكتـور اه، جامعـــة اليرمــوك،

$$
0 \text { • . •م. }
$$

§ § ا. فتحي أبو مر اد، شعر أمل دنقل، در اسة أسلوبية، رسالة دكتـور اه (منــشورة)، جامعــة

$$
\text { اليرموك، } 0 \text {. . بَم. }
$$

٪ § ا. منى الحاج صـالح العجرمي، شعر صلاح عبدالصبور، در اسة أسلوبية، رسالة دكتور اه،
جامعة اليرموك، 0 . .
؟ § . أحمد داوود خليفة، الأسطورة في الثعر الأردني الحديث، رسالة ماجـستير، الجامعــة
الأردنية، 1997.
0 § ا. جمال محمد يونس، لغة الثعر عند سميح القاسم، رسالة ماجستير، جامعـــة اليرمــوك،

$$
.1911
$$

7 § . . عدنان المحادين، الصورة الفنية عند بدر شاكر السياب، رسالة ماجستير ، كليـــة الآداب،
بغداد، 1917.

## ملحق

## أمينة مـاجد العدوان

أديبة وناقدة أردنية، من مو اليد عمان، وهي ابنة الثاعر الشعبي ماجد العدو ان، وتعود

في نسبها إلى نمر بن عدوان.
درست مر احلها الأولى في مدرسة راهبات الناصرة، ثم أكملت در استها في جامعــة

عين شمس (V) - (VV) حيث حصلت على ليسانس فلسفة، ودبلوم الار اسات العليا. وهي عضو الهيئة التأسيسية لرابطة الكتاب الأردنيين، وعضو الهيئة الإدارية، عملت

رئيسة تحرير في عدت مجلات منها: مجلة فنون، مجلة صوت الجيل، ثم سكرتيرة تحرير مجلة أفكار الأردنية، وعمت رئيسة للقسم الثقافي فــي وزارة النقافــة، ومستـشارة لمعـــالـي وزيــر

ترجمت قصائدها إلى الإنجليزية في كتاب بعنو ان "أصوات متمردة" ترجمه الــشاعر
عبداله الثحام بالاشتر الك مع شهلا الكياللي(؟).
من أعمالها المنشورة كتاب فلسفي محدودات بلا حدود، دار الفكر، بيـروت، 197V

وكتب نقدية:
دراسات في الأدب الأردني المعاصر، 19V7.

مقالات في الرو اية العربية المعاصرة، I97V

قر اءات نقدية: طا، دار الكرمل، عمان، 199 . 1

ولها دو اوين شعرية منشورة مثبتة في قائمة المصادر من هذه الرسالة.

# ABSTRACT <br> The Formation and Indication in Amina Al-Adwan's Poetry 

Prepared by:

## Sakib Qalet Bedewi Abu- Dalwu

Supervisor
Prefessor. Shukri Al- Madi

The current study addressed formation and indication phenomenon at Amina Al-Edwan poems. The study question Were:

- What is the nature and characterization of formation at this poet? What is the responsiveness degree of such formation towards her poetic vision?
- What are the main artistic tools and elements contributing in poem structure at Amira Al-Edwan poetry?
- What is the nature of symbols in her poetry? What are their types? What are their general/ special sources? How did she used these symbols?
- What is the nature, patterns and sources of poetic image used in her poetry? What are the artistic tools used to construct such image?
- What are the artistic features of her poetic language? What are the linguistic, stylistic and rhythmic phenomenon characterizing her poetic lexicon?

The study was divided into an introduction, three chapters and a conclusion.

The first chapter addressed formation, symbols and contrasting. The chapter studied different topics such as: Types of symbols, "e.g. partial
whole, heritage and legendary symbols. The chapter then tracked sources of special symbols used by the poet and originating from her self and general experiences in all their aspects: literature, historical, religiuos, folkloric and legendary heritage. The chapter then attempted to clarify role of contrasting and symbols in the structure of poet to give cues about her poetic vision.

The second chapter addressed image formation as studying here the most important issues related to image formation at the poet. The researcher focused on clarifying the relationship between image and symbol, its significance and artistic function, moving after that to studying image different patterns such as partial images, different methods for image structure, "embodying, metaphors, personalization", then identifying their role in poem structure. In addition, the researcher focused on psychological images "visual, audio, motor... etc". After that, the researcher turned to whole image, identifying here methods used by the researcher in poem structure" drama, narration, dialogue, partial structures, parallel, role playing".

The third chapter addressed linguistic and rhythmic formation. In doing so, the researcher discussed some stylistic, linguistic topics such as poetic lexicon, main features of her poetic language, most crucial indicative areas in her poet. After that, the researcher moved to studying different stylistic phenomena" preceding, delaying, omitting, contrasting, repeating", language used in short poems and nature of rhythm. The purpose was to identify these phenomenon role in poem structure and their contribution in embodying the poet vision.

The study concluded with:

- The poet vision forced her to rely on partial simple symbols without any further and unneeded specifications.
- The poet used artistic image as means for expressing her vision, as she used rhetoric patterns and sensory images drawn on sounds movement, color and using natural objects for such purpose.
- In constructing the poem, the researcher used new techniques such as narration, drama and dialogue and using irony for excreting excitement to indicate her vision.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.


[^0]:    

[^1]:     صص7 97
    

[^2]:    
     صル7.

[^3]:    
    
    
    
    
    

