

جامعة آل البيت كلية الآد/ب والعلوم الإنسانيةي قسم اللغة الععربية وآد/بها

AL-Mouragasheins Poetry : a Stylistic Study

## (192)

$$
\begin{aligned}
& \text { غيرله مرفلرعإزثود } \\
& \text { الرقم الجامعـي } \\
& \text { (.Vr.r. . . . 7) }
\end{aligned}
$$


(r.11/r.1. .


AL-Mouragasheins Poetry : a Stylistic Study
)
نز

إشُر|ف الوكتور: محمل موسسى (العبستيّ

اللتوقِع
أعضاء لجنة المناقششة


كلية الآداب والعلموم في جامعة آل البيت .

نوثشت وأوصي باججازتها بتاريخ : /10/ 10 با ما


## شكر وعرفـان

إنـه مـن دواعـي الفخـر والـشرف فـي مقـام العـلم هذا أن أتقـــــام بغــــالص الــــشكر الجزيــــل إلـــــى أســــتاذي الفاضـــل الـــدكتور : محمــــل موســـى الـبـــسيّ الـذي كــان لــه بــرة مـيلاد هذا العــلـ المتواضـع، فقـد تعبـز الكلمات وتتوارى الحروف ويخجل القلم أن يقف هذا الموقف، فقـد تخونـه العبـارات، وتتـشتتت الجمـل ويـضيع المعنـى، ولا يـصل الهـدف، ولكـن اجتّهـد لأرد إليـه بعض ممــا أخـت فقد تعودتُ منه العطاء وتعوّد مني الإصغاء، ونُثِرَ مداد القلّم عند الاستفسار والإجابـة حروفي لا تليق بمقامـه ولا بعجز وقتـه ولكن قد أجد في نفسي بعض الأمل عندما شرفت في تلقي ملاحظاتـه المعنويـة القيمـة بخصوص هذا الموضـوع، وتتبع مراحل خروجه إلى الضوء، فجزاه الله عني خير جزاء .

كمـا أتقـدم بالـشكر الجزيـل إلـى الـــادة الأفاضـل أعضضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا بقراءة هذا البحث، وزاد كرمهم

أكثر عندما تشرفت بمناقشتهُ البثّاءة لي :
أ ـ د سمير شريف ستيتية .
د ـ ـ محمد محمود الاروبي . دـ ـ علي دصطفى عثا .

## والله ولِي التوفيق



رقم الصفحة

iv توطئة
المبحث الأول : عناصر الإيقاع الخارجية
rs
PV ..........................الأبنية الإيقاعية المتثشابهة في شعر المرقثثين

1- بنية التثكيل الإيقاعي للطويل
rv

- الطويل التام
r^ ........................................ الطويل التّام المقبوض -
rV .......................................
rq .....................................................


## القافية: أنماطها وحروفها

\& أنماط القافية. .
\& حروف القافية
\& ..... - الروي
\& $V$ - الوصل
\& 10 .

- الردف0 .المبحث الثاني : عناصر الإيقاع الداخلية

07
07
71
4IV ......................................................
$v$. r- مستّوى التوازي
الفصل الثثاني : الظواهر التركيبية في شعر المُرقَثَيَنْ
vo ..... توطئة
vV المبحث الأول : التقديم والتأخير
1490
المبحث الثلالث : التوكيد1 - $\varepsilon$المبحث الرابع : النفي
الفصل الثالث: الموازنة الأسلوبية بين المرقّشَيْنالمبحث الأول : الصورة الثعرية

| Irr | -............................................. |
| :---: | :---: |
| Irv | - صورة الظعائن ................................................... |
| 1\%0 | المبحث الثاني : الحقول الالالية .................................. |
| Irv | - الألفاظ الداللة على الحب . |
| 1\%N | - الألفاظ الدالهة على الحزن |
| $1 \sim q$ | - الألفاظ الدالهة على الهجر والرحيل |
| $1 \varepsilon$. | - الألفاظ اللالهة على الطبعة |
| $1 \varepsilon$. | وصف وتفسير ........ |
| $1 \leqslant$. | - معجم الحب ... |
| $1 \leqslant r$ | - معجم الحزن . |
| $1 \leqslant \varepsilon$ | - معجم الهجر والرحيل . |
| $1 \leqslant 7$ | - معجم الطبيعة . . |
| $1 \leqslant \wedge$ | المبحث الثالث : الموسيقا .... |
| $1 \leqslant \wedge$ | - الموسيقا الخارجية .... |
| 10\% | - الموسيقا الاخلية ..... |
| 171 | الخاتمة |
| 170 | قائمة المصادر والمر\|جع |
| 1v^ | الملخص باللفة الإجليزية. ............. |



# شعر المرقِّثَيَنْ : دراسة أسلوبية 

إعداد
خيرات حمد فلاح الرشود
إشثر اف
د . محمد موسى العبسيّ

## المُلخص

يدرس هنا البحث " شعر المُرُشَثَيْن : دراسة أسلوبية " ، وهي در اسة تطـح إلى الإفـــدادة من معطيات الاتجاهات الحديثة ممثلة بالارس الأسلوبي، رغبـة الأسلوبية المميزة لشعر الشاعرين، فقد اعتمدت الار اسة على النصوص الشعرية الواردة فــــي ديوان المرقثين، حيث تناولت تلك النصوص بالدراسة والتحليل، وتحديد الأساليب التي اشتركا فيها، والتي انتشرت بشكل كبير حتى أصبحت تثكل ظاهرة أسلوبية بارزة في شعر كل منهما، وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول فضلاً عن المقدمة التي تليها دراسة تمهيدية تحدد منطلقات الار اسة، ومسالكها، والأدوات المعرفية التــي بهــا ينـضبط البحــث الأسلوبي

ثم يأتي الفصل الأول : المعنون بـ ( عناصر الإيقاع في شعر المرقثين) متناولاً بالاراســة العناصر الإيقاعية، وذلك من خلا الاتكاء على محورين : - محور الإيقاع الخارجي المتمثل : بالوزن و والقافية . - محور الإيقاع الاظظي المتمثل : بالتكرار، و التـوير، والتوازي

أما الفصل الثاني فتحدث عن دور الظواهر التركيبية في شعر المرقثشين، وذلك بالنظر فيما
 . والتأخير، والاستفهام، والنفي، و التوكيا

وفي الفصل الأخير كان الحديث عن الموازنة الأسلوبية بين المرقثين، محاولا الكثف عن وجوه الاختلاف والاتفقق بين الشاعرين، ويتأتى ذلك من خلا الوقوف عند كل من : الصورة الشعرية، والحقول الالالية، والموسيقا الداخلية والخارجية .

وفي الخاتمة نوجز أبرز النتائـج التي توصلّ البحث إليها في هذه الار اسة، ويمكن إجمالهـــا
على النحو الآتي:

1. أظهرت الار اسة في سياق الموسيقا الخارجية أن المرقثّين كانا يميلان إلــى الأوزان الطويلة (لكثيرة المقاطع على نحو مـا أظهرته تلك المقاربة من انسجام بــين الإيقــاع الثشعري، وطبيعة الموقف الأي صدرت عنـــه القـصـائد المرقـّشية، وكــــر الرتابـــة والنمطية عبر التوظيف المكثف للزحافات ممّا ساعدت على إظهار النفسية المضطربة للشاعرين، وكثفت (الار اسة عن الالزياح الأسلوبي في القافية المرقثشية نحو التنويـعـع والإثارة، فحيناً يكون الالتزام بزيادة حروف وحركات توافق صوت الروي وحركته أو اختلافها مـع صوت الروي، وحينا يظهر (سناد الردف) بالياء والو او، وكل ذلك ســـاعد على مد الإيقاع وتنويعه، ممّا أتاح للمرڤڤثين مجالاً واســعاً للبــوح عــن أفكار همـــا ومشاعرهما الداخلية .
r. كشفت الار اسة في سياق الموسيقا الاخلية عن وحدات إيقاعية تمثلت بأسلوب التكرار بأنو اعه المختلفة، وأشكاله (لمتعددة، ولوحظ أن (الشاعرين كثيراً مـا يتخذان مــن هـــأ الملح الأسلوبي وسيلة لتترجم حالتهمـا النفسية المتألمـــة و المـــضطربة، فتوظيفهــــا للتكرار كان تنفيساً لآلامهما وأوجاعهما المستمرة التــي انعكـست علــى تجربتههـــا الشعرية . وأظهرت الار اسة تشابهه المرقّثين باستخدام تقتيــة التــوازي مــن حيـــ التوازي القائم على التضاد والتقابلات اللفظية لفظاً ومعنى، ووجدت أن بنية التوازي لا يمكن أن تكون بنية شكلية فقط، بل هي بنية ترتبط بالمعنى و الدلالة ارتباطاً وثيقاً .
r. عـد در اسة التركيب تبين للار اسة شدة تداخل المرقثبين في توظيف الأساليب التركيبية حتى إنه يندر وجود أي فوارق واضحة بينهما، ففي تقنية التققيم والتـــأخير أظهــرت (الار اسة انزياح الصياغة في التركيب والترتيب عن المـألوف المعتاد، و إسههمها إلى حد كبير في كسر تو الي الخطاب على وتيرة واحدة، وقد جعلها الــشاعران عـــاملاً مسـن عو امل إثثارة المتلقي ومشاركته في الوقوف على جماليـات اللص الإبداعي. أمـا ظاهرة الاستفهام فقد انزاحت في مدلولاتها الثعرية عن الأصل الموضوع لهـــا إلــى دلالات أخرى كشفت في معظمها عن معاناة المرشڤثين الااخلية نتيجة التأمل والحيـرة، كمــــ كثفت الار اسة عن تشابه المرقشين في استخدام أسلوب اللفي فقد كان محملاً بدلالات


أغنت المعنى، وأدت إلى تحقيق التر ابط العــضوي والــتلاحم المعنــوي بــين أبيـــات (القصيدة. وأكّدت أن أسلوب التوكيد لا يؤد ي بمفرده معنى متكاملاً، وإنمـــا يـستـخرج المعنى من سياق النص بكامله و إيحائه إلى المعنى المقصود .
\&. عرضت الاراسة في الفصل الأخير للموازنة الأسلوبية بين المرقثثين، وكــشفت عــن تشابه أفكار هما وتقاربها تقارباً كبيراً في مركبهم الإبداعي، وجاءت الألفاظ في الحقول (الالالية كلها لتصور لنا ثنائية ( الحياة والموت)، ويلحظ التشابه الذهني لبناء الصورة الثشريـة القائمة على تقابل صورتي الحاضر والماضي من خلال التثـابه اللفظي الـــذي تعجُ بهه لغة (الخطاب المرقشي، كما كثفت عن شدة اللتقارب فــي البنـــاء الموســيقي المتمثل في المقطع الصوتي وتنغيم حروف الروي بالمدود، وتكرار الحروف والأفاظ .

ه . يتضح للباحثة عند المعالجة الأسلوبية للأساليب الإيقاعيــة، والتركيبيــة، والدلاليــة، ارتقاء خطاب المرقثشين إلى درجة الثشريـة، وأن الثعريـة لــــ تكـن قيمـــة خاصـــة بخطابهما الثعري في ذاته، و إنما في قدرة ذللك الخطاب على إيقاظ المشاعر الجماليــة في المتلقي، أو كسر بنية التوقعات لاى المتلقي، وكذللك تقدّم هذه اللغة صورة متكاملة للثخصية المرقّثية

(الحمدُ للهِ الأول بلا ابتداعِ، والآخر بلا انتهاءِ، المتفرّد بقدرته، المتعالي في سلطانه، الذي لا تحويه الجهات، ولا تدركه العيون، ولا تبلغه الظنون، والصلاة والسلام على النبي الأمــين وعلى صحبه الطيبين؛ وبعد:

كان الثشعر الجاهلي ومـا يزال منبعاً ثرياً ومعيناً لا ينضب للار اسة و البحث، لمـــا ينطـوي عليه من لغةٍ فنيةٍ، وكثافةٍ دلاليةٍ، وتنـاغمٍ إيقاعي بين وحداته المكونـة لــهـ، وانتـةــاء متميــز لمفرداته وتراكيبه وصوره، وقد أثنار هذا في نفسي دراسة النص الجــاهلـي دراســـة تطبيقيــة للمنهج الأسلوبي على شعر المرقشين

وقد أفدتُ في دراسة خطاب المرقثشين من أربعةٍ من اتجاهات البحث الأســلـوبي : يتجلــى الأول في مـا يسمى (الأسلوبية الفردية)، وهذا الاتجاه يذهب إلى أن دراسة الأسلوب لا تكــون صحيحة إلا في إطار دلالته على الخصائص النفسية للمؤلف، ولعلَّني جعلت الــنـص منطلقــي الأول والأخير في قراعة نفسية الثـاعر، ولم أفرض عليه أمــوراً خارجــة عنـــه ، وثاثيهــــا (الأسلوبية التعبيرية الوصفية) التي تركز على اللغة وتحاول إبراز الملامـــح الأســلوبية فـــي (للغة؛ للكثف عن المضمون، والقيم الجمالية للنص الثعري، وثالثها ( الأسلوبية الإحصائية) التي تركز على دراسة الأسلوب إحصائياً؛ سعياً لتحقيـق (الموضــوعية للاراســـة، ورابعهــا (الأسلوبية الوظيفية) و هذه الأسلوبية تعد النص الثـعري ســنـناً لغويــاً ذات نظـــام متـــاخل، ومتشـابك يجب فك رموزه ابتداءً من الأصوات، مروراً بالألفاظ، وانتهـــاءً بالتر اكيـبـ، وهـــي تتناول في تحليلها للنص المستويـات الآتية : الصوتي، والتركيبي، والدالاي .

ومن أهم الأسباب التي دفعتني إلى دراسة شعرهما محاولة التوصل إلى اختلاف المرقثثين أو اتفاقهما من خلا الموازنة الأسلوبية بين تجربتيهما الثعرية، وذلك من منطلق فرضية أن
 شاعرّ واحٌٌ .

هناك سبب آخر دفعني إلى البحث في شعر المرقشين، وهو التمييز بين الخصائص اللغوية التي يمكن اعتبارها خو اص أسلوبية، تساعد على إبراز دلالة الــنص المرفّـشي، والــسمات والخصائص التي يتضمنها شعرهما وروداً عشوائياً من خلال متابعة الأنماط اللغوية، و الظواهر الأسلوبية المتكررة التي تكثف عن أدبية النصوص الشعرية وتجلياتها الفنية، ثم استكـشـاف المحاور الأساسية الممتدة في جسد النص، والتي شُكلت منها عناصر البيةية الدلالية.

اعتمدت هذه الدراسة على ديوان المرقثين الذي حققته كارين صادر، وقد صـــر هــا
 اللفضليات تحقيق عبد السلام هارون، وشعر المرقثين صنعة نوري حمودي اختلافاً كبيراً بين حجم الشعر في الايوان ومجموع شعر هما في المصادر السابقة، للّلك كـــان اعتمادي على الديوان باعتباره مصدراً أساساً للار اسة.

أما عن الدراسات السابقة، فلم يتو افر للباحثة أي رسالة جامعية أو كتاب خــاص يــــر

 المرقثين؛ لأهه لم يأخذ حقه من البحث والار اسة، ومن أبــرز الاراســـت الـــسابقة لـــشع المرقثشين ما يلي:

أولاً : دراسة كمال أبو ديب الرؤى المقتعة، وقد درس فيها قصيدتين للمــرقش الأكبـر، وقصيدة واحدة للمرقش الأصغر تحت عنوان (البنى المولاة ومفهوم التحـو لات)، وكهــا هــو واضح من العنوان، فإن الباحث درس النصوص دراسة بنيوية باعتبار هذه النــصوص بنيــة توليدية أولية تكثف عن طبيعة اللكونات الالاية في صورتها البؤرية، التي ثُثكُّها الثنائيات الضدية على مختلف مستويات البنية، وهذه الار اسة لا تمس الجانب الأسلوبي للنص، ولا تفي بما تصبو إليه الاراسة الراهنة.

ثانياً : دراسة سعد مصلوح، نـو أجرومية للنص الثعري دراسة في قصبدة جاهليــة،
يتناول فيها الباحث تقتية التكرار بالدر اسة من خلا نص شعري جــاهلي للمــرقثل الأصــغر

 الشخصية، ويشير مصلوح إلى مظهرين من مظاهر التكرار المحض أولهما ( التكرار مع وحدة المرجع)، وثانيهما (التكرار مع اختلاف المرجع)، كما أشار أيضاً إلى أنواع أخرى من النكر النكرار
 سبق أن الاراسة السابقة ركزت على تقتية التكرار التي تعتبر بؤرة مركزية تثـد بنية الــنص بعضها إلى بعض، وهذه الار اسة لا تمس الجوانب الأسلوبية المختلفة في النص .

أما دراستي فقد سعت إلى تبيان السمات الأسلوبية التي ينماز بها الخطاب المرقّثي وفقاً لمستويات الكلام ، إيقاعاً، وتركيباً، ودلالة، وقد اقتضت طبيعة الاراسة تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول فضلاً عن المقامة التي تليها دراسة تمهياية تحدد منطقــــت الار اســـة، ومـسـالكها، و والادو ات المعرفية التي بها ينضبط البحث الأسلوبي .

ثم يأتي الفصل الأول : المعنون بـ ( عناصر الإيقاع في شعر المرقثين) متناولاً بالاراســـة العناصر الإيقاعية، وذلك من خلا الاتكاء على محورين : - محور الإيقاع الخارجي المتمثل : بالوزن و والقافية . - محور الإيقاع الداخلي المتمثل : بالتكرار، و التدوير، والتوازي

أما الفصل الثاني فتحدث عن دور الظواهر التركيبية في شعر المرقثين، وذلك بالنظر فيما وراء الاستخذامات اللنوية في دلالات عميقة، من خلا الوقوف عند ظواهر تركيبيــة منهـــ : التقديم والتأخير ، والاستفهام ، والنفي ، والتوكيد

وفي الفصل الأخير كان الحديث عن الموازنة الأسلوبية بين المرقثين، محاولاً الكشف عن وجوه الاختلاف والاتفاق بين الشاعرين، ويتأتى ذلك من خلل الوقوف عثد: الصورة الثعرية، والحقول الالالية، والموسيقا الااخلية والخارجية .

وبعد انتهاء هذه الرحة الممتعة بين النصوص المرڤّثية، لا يّعي البحث بأنه أحاط بكل



 للغاية باذلة فيها منتهى الققرة، وصادقة الجهر، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فحسبي أنّي
 البحث وصنعته آملاً من الله أن يوفقه إلى سواء اللسبيل .

الباحثة


## مفهوم الأسلوب :

تطورت كلمة (أسلوب) تطوراً دلالياً في اللغة (العربية، واتسعت دلالتها لتثير إلى أكثــر
من معنى، فقد وردت في كلام العرب، وجاءت في مصنفاتها اللغوية و المعجمية، وترجع فــي العربية إلى " (الطريق و الوجه و المذهب " (')، وقد عرّف ابن قتيبة الأسلوب بأنه طريقة التعبير وطريقة العرب في النظم( )"، وأراد به عبد القاهر الجرجاني الضرب مــن الــنظم والطريقــة فيه(")، ويأتي عند حازم القرطاجني بمعنى صورة التعبير أو هيئته التي تحصل عن التأليفــات
 و التفاوت فيه( ${ }^{\circ}$.

ويتضـح من الرؤى النقدية السابقة لتعريف الأسلوب أن مفهوم الأسلوب يــرتبط بمفهــوم
النظم، من حيث هو نظم للمعاني وترتيب لها، والنظم عند هؤلاء النقاد يتحقــق عــن طريــق إدر ا(ك المعانتي النحوية، واستتثمار هذا الإدراك في حسن الاختيار والتأليف .

أما في اللغات الأوروبية المختلفة فترجع إلى كلمة (Stylas) بمعنى عود من الصلب كان يستخدم في (الكتابة، ثم أخذت تطلق على طريقة التعبير عند الكاتب( ")، ويراد بها أداة الكتابـــة كالريشة أو القلم، ثُم انتقل الأصل بطريق المجاز إلى مفاهيم تتعلق بطريقة الكتابة، فارتبط أولاً بطريقة الكتابة اليدوية، ومن ثم أطلق على التعبير الأدبي، الأي يستخدمه المبدع مسـن أجــل
' ) انظر مادة سلب :

أبو (الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور( ت هV I I )، لـسان العرب، تصحيح أمين محمد عبد الو هـاب،

 . vo المعارف، القاهرة، (د.ت)، ج ال، ص





دار الكتب الخديوية، القاهرة، ؛ ا9 ام، ج1، ص 10^ .


غايات أدبية، بطريقة تعبيرية ميينة في سياق متصل، من بين خيارات متعددة تـسساعد عـــى طبعه بطابع يمنحه هويته الخاصة(') .

 والرسالة"(")") التّي لا يمكن در اسة الأسلوب أو بحثّه إلا من خلاها رُغم تعدد تعريفاته .

وقد شاع في الدراسات الأسلوبية أن الأسلوب اختيار (Choice)، فارتبط بها واعتبر حدأ



 يتميز مباع عن آخر بقلرته على أن يقع اختياره على بعض الإمكانات دون بعضها الآخــر أو تفضيل بصضها على بصض .
فالاختيار يمثل الطاقة الإبداعية للمبدع، التي تتجسد وتتفاعل في نسيج متكامـل تنــصهر فيه المكونات الأساسية للنص الإبداعي، ممّا يجعل منه عملية واعية ومقصودة؛ لأها لا تغني

"
"

؛ . . .



$$
\text { دار إفريقيا الشرق، الار البيضاء، بيروت، } 999 \text { ام، ص ص ص-or-or . }
$$




فقط اختيار الكلمات من المعجم بقدر ما نتصل أيضاً بعملية التركيب وتشكيل النسق والــسياق للالالة على مضمون الرسالة التي يريد أن ينقلها المنشئ إلى المتلقي(')، باعتبار ها منبهــــت أسلوبية ذات قيمة تعبيرية مجالها المفاجأة و واللامتوقع في النص الأببي .

ويُرتْ أيضاً بأنه انحرافـ (Deviation) عن المعيار الموجود، أو خروج عــن القاعــدة
 ابن جني الآحرافـ(")، وهو أقرب إلى ما عُرف عند البلاغيين " بخلاف مقتضى الظاهر " أو "

 الظاهرتين هو ما جاء به السكاكي في إحلا الفعل المضارع محل الفعل الماضـــي، أو إخــراج الطلب مخرج الخبر وعكس ذلك (') .

ويبدو أن تعريف الأسلوب بأنه انحراف (Deviation) أو انزياح (L'ecart) من أكثـر
المصطلحات الشائعة في الاراسة الأسلوبية، وقد أثبــت المـــدّي - فـــي كتابــهـ الأســـوب والأسلوبية - طائفة من المصطحات ( ${ }^{\circ}$ (التي تعددت، وتنوعت بشكل لافت في العصر الحديث
' ' ) موسى ربابعة ، الأستوبية مفاهيمها وتجلياتهِ ، طا، دار الكنــي للنـشر والتوزيــع، إربـــ - الأردن،
r . . .
" ${ }^{\text {) }}$ برند شبلنر، علم اللغة و الاراسات الأبيبة: دراسة الأسلوب، والبلاغة، وعلم اللفة النصي، ترجمة محمود



" ) شكري عياد، اتجاهات البحث الأسلوبي :دراسات أسلوبية، إختِّر، وترجمة، و إضافة، طا ط، دار العـــوم
 ) صنف المسذّي المصطلحات واضعاً أمام كل مصطلح منها اسم صاحبه، فقّ استعمل ( ســبيتزر مــصطـح الانحراف) و ( فاليري، مصطلح تجاوز وانزياح) و ( كوهين، انتهاك) و ( والاك مصطلح الاختلال) وغير ذلك

كثير ، انظر :

- . . . عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، ص ط ا
- أحمد ويس، الالزياح من منظور الاراسات الأسلوبية ، طا، مؤسسة اليمامة الصحفية، الريــاض،
. ${ }^{\text {r...r }}$

ويبدو أن سبب عدم استقرار (لمصطلح عائد إلى اختلاف فهم المترجمين والارسين العـرب؛ لأن المصادر النقدية الغربية التي نُقل عنها في الغالب كاتت مختلفة فيما بينها .

لذلك ركزت جلّ الاراسات الأسلوبية التي اهتمت بالنص على عملية جوهرية في تحديـــ الأسلوب، وهي الانحرافـ عن الثـائع؛ لأنه يبتع بنظام اللفة عن الاستعمـال المألوف، وينــزاح بأسلوب الخطاب عن السنن اللغوية الثشائعة، ممّا يحقق خصوصية و ڤرَادة للنص دون غيره، ويمكن ملاحظته عن طريق نوعين رئيسين هما : الاتزياح الاستبدالب، والاتزيــاح التركيبــي، فالاتزياح الاستبدالي : هي تسمية أطلقها كوهن(Cohen) على الالزياح الذي يتعلق بجـوهر المـادة اللڭوية( ')، وتمثل الاستعارة عمـاد هذا النوع من الاتزياح، والاستعارة المقصودة هــي تلك التي تقوم على كلمة واحدة تستعمل بمعنى مشابه لمعنـاها الأصـــلي، ومختلــف عنـــه( ()، ويمثل كوهن لهذا النوع من الاتزياح بيت فاليري " هذا السطح الهـــادئ الـــذي تمــشي فيــه الحمائم"(") فاللسطح في سياق النص هو البحر و الحمائم هي اللسفن، وجمالية البيت تكمن فـــي هذه المفردات فلو قال : هذا البحر الهادئ الأي تمشي فيه اللسفن ( البواخر) لمـا شعرنـا بأيـــة شاعرية .

أما الانزياح التركيبي : فيحدث من خلا طريقة الربط بين الدال و المدلول بعضها بـبعض في العبارة، ومن المعلوم أن تركيب العبارة الأدبية عامة والثعريـة منها على نحــو خـــاص، يختلف عن تركيبها في الكلام العادي، وتمثل ظاهرة التقـــيم والتـــأخير الحيــز الأكبـر مــن الالزياحات التركيبية في الفن الثشعري، حتى إن كوهن أطلق عليه اسم " الانزياح النحوي "(')، وتدخل تعبيرات أخرى ضمن الاتزياحات التركيبية مثل الحذف والإضافة، " إذ يلاحظ في الثعر أشثياء لا ثُرى محذوفة في الكلام العادي، وذكر أشثياء لا ثُرى في الكلام العادي، ولكن ذلـــــ لا
’ ' ج جان كوهن، بنية اللغة الثشعية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، طا، دار توبقال للنـشر، المغــرب،

( ${ }^{\prime}$


- ميشال لوغورن، الاستعارة و المجز (المرسل، ترجمة حلاج صليبا، طا، منـششورات عويــات ، بيــروت،
19A1م، ص 190 -19.
 " ) المرجع السابق، ص 1V9.

ينسحب على حذف وإضافة؛ لأن ثمة في الكلام العادي أيضاً حذفاً و إضافة، وعلى ذلك لا يعـــ
هذان انزياحاً إلا إذا حققا غرابة ومفاجأة " ( ') .

ولعلّ الحديث السابق يظهر بجلاء ووضوح أن المفاجأة من أهم وظائف الاتزيـاح لارثباطها
بشكل وثيق بـلثص والمتلقي، فقد لوحظ ميل بعض علمـاء الأسلوب " إلى اعثبـــار الالـحــرافـ
حيلة مقصودة لجذب انتباه القارئ " ( ()، ومن هنا تتضـح أهمية دور المتلقي بشكل بـارز فـــي
تلّقي الرسالةة، فالأديب ينتّج عملاَ فنياً يرسله إلى المتلقي، هادفاً من وراء ذلك إبـــلاغ رؤيتـــه
المشحونة بـالمشاعر مستخدماً عناصر اللغة الأكثر مـلاعمة لإبلاغ رسالتّه، لذلك يلجأ إلى حيلة لجذب انتباه قارئهه قاصداً عنصر المفاجأة .

وهذا، يمكن تعريف الأسلوب بأنـه طريقة الكاتب في تشكيل المادة اللغوية التي لا تثشأ من
فراغ، و إنمـا نتيجة لعملية إبداعية مستمرة تبدأ في ذهنه، وتظل مستمرة طيلة فترة الإبــــاع،
وتنتهي بـانتهاء النص الأدبي، والتي تترك أثزها على (لمتلقي، .



## الأسلوبية واتجاهاتها :


 قرون، والذي كان لصيقاً بالدراسات البلاغية، ومن الممكن القول إن الأسلوب مهـــاد طبيعـي

 جماليتها الفنية للوصول إلى فهم أعمق لحقيقة النص من دراسة اللفة عبر الالزياحات اللفوية والبلاغية.

وتعد الأسلوبية وريثة للبلاغة القديمة، فقد جاءت مكملة للبلاغة العربية و امتـــداداً لهــا، ويرى كثير من الارسين العرب أن للأسلوبية الغربية جذوراً وأصولاً في المــوروث العربــيـي
 وكتب اللغة و البيان و البلاغة .

وقـ اهتم البلاغيون القدماء بالوســائل التعبيريــة، وتغاضــوا عــن الجوانــب النفــيـة




 والاجتماعية التي اعتملت في داخل المبدع و وأت به إلى الخروج بهذا العمل الفني .
 "

- محمد عب المنعم خفاجي، الألسلوبية والبيان العربي، ط1، الــار المــصرية اللبناتيــة، القـــهرة،
199r ام، ص rV.


$$
\text { للنشر - لونجمان، القاهرة ، } 990 \text { ام، ص بّاه. }
$$

「 " ) محد عب المطب، البلاغة والانسلوبية، مرجي سابق، ص

وظهرت الأسلوبية على أنها مدرسة لغوية تعالج النص الألبــي مسن خـــله عناصـره،

 الجانب النفسي والاجتماعي للمرسل و المتلقي (') .

يعرّف ياكبسون (Jakobson) الأسلوبية بأنها بحث عما يتميز بــه الكــلام مــن بقـــة
 مفهومها النقاي العلم الأي يكثف عن القيم الجمالية في الأعمل الألبية انطلاقاً مــن تحليـلـ

 اللغوية إبداعأ واستعمالاً؛ ولذلك يُعرّت الأسلوب من هذا المنظور بأنه " مجال التصرف " (")؛ لأن الأليب ينتقي ويختار من بين إمكاتات اللغة المتعددة .


 شروطه التي تمكنها من إنجاز وظيفتها المزدوجة، إبلاغأ وتأثيراً، فهي " علم يـــرا


والآجاهات "(') .

وتتجلى وظيفتها في معرفتها لمختلف أدوات التجبير ووضعها، وتحديدها، وتــصنيفها(º


 صص
「




بتحري العلاقة بين جميع العناصر الجزئية، والتوصل إلى العلاقة الكاملة بواسطة دمـج كل تلك العلاقات الجزئية "(')، التتي تؤثر على الإدر اك الحسي لاى القارئ من خلا دراســــة الـــثكل الخارجي الذي يجمع تلك السمـات الأسلوبية .

وقد تجلت الأسلوبية في عدة اتجاهات يمكن حصرها بما يأتي :
أولاً - الاتجاه الأسلوبي الإحصائي :

يعد الاتجاه الأسلوبي الإحصائي " ذروة مـا توصلت إليه الأســلوبية فــي مجـــل تحقيــق الموضوعية، والاقتر اب من منهج اللعلم التجريبي والرياضي، والابتعاد بالمسافة نفـسها عــن دائرة الذاتية والالطباعية التي تتسم بها الأحكام النقدية غالباً " ( ")، ويعنى هذا الاتجاه بـــالكم وإحصاء الظواهر اللغوية في النص، ويبني أحكامه بناءً على نتائج هذا الإحصاء، ويهتم بتتبع اللسمات الأسلوبية ومعدّل تو اترها وتكرار ها للعناصر الصوتية والمعجمية و النحوية في الــنص الأدبي

لكن هذا الاتجاه إذا تفرد فإنه لا يفي الجانب الأدبي حقه؛ لأنه لا يستطيع وصف الطـــبع
 وسيلةٌ للإِبات، والاستدلال على موضوعية الناقد، أي بـد أن نتعامل مــع الــنص بالمنـــاهـج الأخرى التي تبرز جواتب التميز فيه .
ثانياً - الاتجاه الأسلوبي المثالي ( الفردي أو التكويني، أو الذاتي) :

يعد ليو سبيتزر (Léo Spitzer) من رواد هذا الآتجاه، وهو يرى أن الفرد مستعمل اللغة غير ملزم بالثقيد بقو اعدها المتعارف عليها، بل بإمكانه أن يأخذ منها، ويبتـاع تركيـــاً لغويـــاً جديداً يميزه عن غيره، ويكون بمنزلة أسلوب خاص به وحده، ويبدأ هذا الاتجاه بدراسة اللغة وأساليبها وينتهي بنفسية المبدع، ورؤيتها للعالم من حولها، ويحرص على عكس المميــزات الأسلوبية للنص الأدبي التي تصل من النص إلى القارئ .

$$
\text { ' ) هوف، الأسلوب والأسلوبية، مرجع سابق ، ص \& } 1 \text {. . }
$$


ثالثاً - الاتجاه الأسلوبي البنيوي :

وهو من أكثر المناهج الأسلوبية شيوعاً الآن، ويُعرف أيضاً باسم الأســـوبية (لبنائيـــة أو الوظيفية، " وهي امتداد لآراء دي سوسير (De-Saussure) في التفريق بين اللغة والكــلام
 ريفاتير (Riffaterre) الأي يؤمن بوجود بنية في النص، ويوجوب البحث فيها، واهتم كثيراً


 عناصر البنية من علاقات ضمن النسق الكلامي، وما تقوم به العناصر ذاتها من وظائف ضمن

سياق العمل الفني
رابعاً - الالجاه الأسلوبي الوصفي :

يرتبط الآجاه الوصفي بعالم اللغة السوسر ي شال بالي تلميذ دي سوسير، وهو المؤسـي
 المنظمة من ناحية محتواها العاطفي، أي التعبير عن وقائع الإحساس عبر اللغة، وفعل اللفــة في الإحساس (") .

ويُغنى هنا الاتجاه بدر اسة البناء اللفوي من خلا معرفة العلاقة التي تجمع بين العناصـر اللنوية، ويهتم بالوقوف على القيم التمبيرية والمتنيرات الأسلوبية بغية الكثف عن الطاء

التعبيرية الكامنة في اللغة بوصفها أساساً لفهم هنا البناء .
" " أحمد درويش، " الأسلوب والأسلوبية، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجــه "، مجبـــة فــصول،

 . 1 ص


خامساً - الاتجاه الأسلوبي التضافري :

يقوم هذا الاتجاه على تعاضد الاتجاهات الأسلوبية المختلفة عند تحليل النصوص الألبية؛ ذلك أن أي اتجاه من الاتجاهات السابقة؛ " لا يكفي وحده لاراسة الأسلوب الاراســة النقيـــة الكاملة، وإنما يمتلك كل منها جز عأ يسيراً من (الحقيقة " (') .

و انطلاقاً من هنه الرؤية الأسلوبية في وصف النص تأخذْ الباحثة فــي اســتـنطاق شــعر المرقثين في مستوياته الثثلاثة، بغية الكثف عن النـي
 القصائد المرقثية كاملة من خلا رصد العلاقات القائمة بين أنسجة النصوص .

"
(ive

يشكل الإيقاع عنصراً مهماً من عناصر البناء الثعري الأي يميزه عما سواه ، كمـا يــرى لوتمان ( ')، فضلاً عن أنه يتظلل (لبنية النصيّة للعمل الأدبي الأي يستقي مادتـــه مــن منبــع واحد، وهو اللغة التي تتشثكل وفقاً لما تتطلبه طبيعة الجنس الكلامي الثشعري من أثر الخيــال، و التكثيف المعنوي، الناشئ عن الاقتصاد في اللسرد، والاتزياح في الالالات، والاحتفاء بعنصر تنظيمي كالوزن أو الإيقاع، وغيرهما من العناصر الفنية المميزة للغة الثشعر بوصــفه جنـــــأ أدبياً مستقلاً عن الأجناس الأدبية الأخرى

وقد ترتبط كلمة الإيقاع بالفنون الموسيقية والغنائية، وحين يسعى الباحث للوقوف علــى معاني هذه الكلمة و إيحاءاتها ، فسوف يجد أنها تتردّد أكثر مـا نتردّد في الكتب التي تبحث في
 الإيقاع " من إيقاع اللحن والغنـاء وهو أن يوقع الأحـان ويبينها " ( ( ) أي أن يقوم الكلام علــى إتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء (") .

ويرى ابن طباطبا العلويّ أن الثشعرَ الموزون " إيقاع يطرب الفهم لصو ابه، ويرد عليــهـ
 جمع بين الإيقاع والوزن، بل ربط الإيقاع بالثشعر الموزون الأي لا يتعداه إلى أمــور أخــرى
 اتسماق الكلمات و الحروف فيما بينها مع اعتدال الأوزان، ويومئ هذا بإيقاع الأصــوات الــــي يتركب من الوزن وعذوبة اللفظ الأي يراعي انسجام التفاعيل وتلاؤمها .

ويقول حازم القرطاجني في الوزن " هو أن تكون المقادير المقفاة تتساوى فــي أزمنـــة
 هو أن وزناً أو (بحراً) كالطويل مثلًا ينبغي أن يتكون من تكرار الوحدة ( فعولن مفاعيلن) أربع ' ) يوري لوتمان ، تحليل النص الشعري : بنبة القصبدة، ترجمة محمد فتوح أحمد ، ط ا، دار المعارف ، القاهرة ، 990 ام، صامان「





مرات بنفس عدد الحروف وبنفس الترتيب من خلا اتحاد عنــصرين جــوهريين لا بـــ مــن تو افرهما معاً، وهما : " الحركة و التنظيم " (')، وهذا النظام في النكرار لا يسمح بالمخالفة إلا في حدود ضيئلة تسمى " الزحافات والعلل " ( ( ) التي هي عند العروضيين - ويوب لا ينبغــي الإكثار منها .

وكذلك عبر الارسون عن هذين العنصرين بطرائق مختلفة، فابن فارس يرى أن هنــاك علاقة وثيقة بين الإيقاع الموسيقي والوزن الثعري، وهو يذكر " أن أهل العروض مجمعــون على أنه لا فرق بين صنـاعة العروض وصناعة الإيقاع، إلا أن صناعة الإيقاع تقــسم الزمــــان بالنغم، وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة" ( (")، فتقسيم الزمـان تأكيد لزمـانية الإيقاع في الموسيقا والثعر، وتقسيم الزمـان يتم عبر حركة فـــي الــصوت (الموســيقا)، أو تقسيمه بالوحدات الصوتية في الشعر، وإذا كان هذان البعدان يمثلان الحركة، فإن الإيقــاع لا يتم بمجرد حدوث هذه الحركة من غير انتظام يحدد ويلم عناصر ها .

وقـ بقيت الآراء النقدية تدور في الجانب الموسيقي - الوزن و القافية - لما لهمـــا مــن
 متماسكة من خلال النظام الموسيقي، ممّا يؤثر في استجابة المتلقي للنص لمـا فيه من انسجام وتتاسق، ومن هنا تتضح مـا للموسيقا من أهمية بالغة في الشعر عامـة، وقد ذهب جان كــوهن إلى القول بأن " للظظم موسيقا تطرب من تلقاء نفسها كما تدل على ذلك المتعة التي نجدها في
" ) بسام قطوس ، " البنى الإيقاعية في مجموعة محمود درويش (حصار لمدائح البحـر)" ، مجــــة أبحــث

" " الزحاف : هو تغير يلحق بثواني أسباب الأجزاء للبيت الثشري في الحشو وغيره ، بحيث إنه إذا دخل في بيت من أبيات القصيدة لا يجب التز امه فيما يأتي من بعده من الأبيات. أما العلـة : فهي تغير مختص بئي الأسباب، الو اقعة في أعاريض القصيدة وضرويها، وهذا التغغير لازم لها، إذا لحق عروض بيت أو ضربه وجب التز امه في سائر أبيات القصيدة، انظر :





الاستماع إلى أبيات من لغة نجهلها " (') تثير فينا انتباهاً عجيباً، وذلك لما فيهــا مـن توقــع
و انسجام نغمي يبرز، كأداة فنية مههّة تشكل سلسة متصلة من الوحدات اللنوية التي " ليست
 (اللفة الشعرية لا تتحدد إلا من خلال وظيفتها البنائية داخل القصيدة، وهي وظيفة مزدوجـي ترمي من جهة إلى التو اصل بحملها مضموناً ما، وتهها من جهة ثانية إلى التأثير الجمــلي و والنفسي في المتلقي

يبدو ممّا ذكر سابقاً أن الثشعر لا يستعير موسيقاه من فنون أخــرى، بــل يـستمد مــــادة
 عروضية إلا إذا انتظمت على أساس موسيقي " ( (") يتحقق من خلا الوحدات الصوتية التــي

 الصوتية، وتجاور الكلمات يؤثر في تحديد قيتها الإيقاعية، ابتتاء من أصغر وحدة صــوتية، ومروراً بالكلمة، فالبيت الثشعري، ومن ثم الإيقاع الكلي للقصيدة .

ويعد هنا التصور تصوراً ناضجاً لقيمة الإيقاع الإيحائية في النـصوص، وهـي مـي مسـألة
 (( بالأسلوبية الصوتية )) ( ${ }^{\text {( }}$ ) .

والأسئلة التي تطرح نفسها في هنا السياق : هل الوزن هو الإيقاع ؟ أم يختـــف الــــوزن عن الإيقاع ؟ أم أن الوزن هو أحد عناصر الإيقاع ؟


 "

- جورج مولينيه، الأسلوبية، ترجمة بسام بركة، ط ، ،المؤسسة الجامعية للاراســـت، بيــروت، 999 ام، . ${ }^{\text {v }}$
- إبــراهيم خليــل، الأنــــوبيـة ونظريـــة الـــنص، طا، المؤســـسـة العربيـــة للاراســـــت والنـــشر،

بيروت ، 99Vام ، ص

- منذر العياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، طا، مركز الإمماء الحضاري، r . . .

 مسمى الإيقاع (') في حين يعرّت الإيقاع في كتب العروض العرئ العريبة الحديثة بأنه " مجموعــة
 الإيقاع بحسب هذا المفهوم يوجب تكرار المقاطع الصوتية وفق آلية معينة تنشأ عنها إيقاعات مترددة وأنغام منسجمة متآلفة، غير أن هنا التعريف يجعل مفهوم الإيقاع واسعاً فضفاضاً غير منحصر في الثشر فقط، بل يتعداه إلى كل كلام اشتمل على مقاطع صوتية متتاغمة موســيقياً

فيما بينها
فالإيقاع وسيلة مهمة من وسائل هنا التببير لأنه لغة التو اتر والانفعال، ويرتبط بالمعنى


 للنص الثعري يجب أن لا تصدر عن حركة خارجية إنما تنبع من الداخل كــضرورة تعبيريــة بوصفه " التتاوب الزمني المنتظم للظواهر المتر اكمة و المنتظمة للغته "() ) .

ويُعرف عز الاين إسماعيل الإيقاع بقوله: " إن الإيقاع هو حركة الأصوات الداخلية التــي لا تعتمد على تقطيعات البحر أو التفاعيل العروضية، وتوفير هنا العنصر أثق بكثير من توفير
' ' انظر :



و199م .

 " v. .
" " "


الوزن، لأن الإيقاع يختلف باختلاف اللغة والأفاظ المستعملة ذاتها، في حين لا يتــنثر الـــوزن بالألفانظ الموضوعة فيه "(') .
 العروضي، فهو أعقد من الوزن؛ لأن الإيقاع يتغير بتثير اللغة والألفاظ المستخدمة، في حين لا لا
 للشاعر إذا اضطر حرية الخروج عن القو الب الهندسية الموضوعة للأوزان.

ويرى شكري عياد أن الوزن ليس إلا قسماً من الإيقاع ويعرف الوزن بأنه حركة منتظمة

 الظاهرة الصوتية التي تتردد بين تفيلة وأخرى .

وعلى ذلك فتعريف الوزن عنده يتضمن الإيقاع، والمصطلحان لا يفهم أحدهما دون الآخر، فتظهر العلاقة ما بين الوزن والإيقاع باستحالة دراستههما منفصلين أحدهما عــن الآخــر؛ ؛لأن در اسة الإيقاع وحده دون الوزن لن تفيد، كما أن در اسة الوزن وحده دون الإيقــاع تحــصرنـا في دراسة العروض التقليدي الذي لا يظهر خصوصية النص أو مظاهر التميز فيه .

ويؤكد محمد العياشي أن الغاية من هنا كله تحقيق ثمرتين هما القيمة الجمالية والقيمــة التعبيرية، أي إن جمال الإيقاع مستفاد من تناسب العناصر في وزنها وحركتها وشكل نظامها فضلاً عن قـرة الإيقاع على التعبير والتصوير والتأثير (") .

ويمكن القول إن الإيقاع هو ذلك التفاعل الناشئ بين التراكمــتات الــشعرية والوجدانيــة
 العناصر النصيّة ( الأجزاء فيما بينها) وانسجام واتساق بين تلك العناصــر(الأجــزاء) وكليــة
 الشعرية، والتجربة هي التي تختار وزنها بما يتلاءم مع طبيتها وخو اصها، وهذا يغني أن لكل





توطئة

وزن نظامه الخاص الذي يحمل في طياته قارة خاصة على استيعاب نمط معين من التجـــرب، وهذا ما يفسر تعدد البحور وتنوعها، إذ لو كان هناك بـر ور واحد قابلاً لاستيعاب كل التجــارب لاكتفت به القصيدة العربية .

إلا أن الوزن هو مادة موسيقا الشعر، ولا يمكن لهذّه المادة أن تحيا من دون تدخل الروح
 صاحب الأنن الموسيقية .

إذن فالوزن هو عنصر من عناصر الإيقاع، وهو أحد عنصري فيام القصيدة العربية، أي أن الوزن جزء من الإيقاع وليس العكس، فالوزن مقيد بالإيقاع، ولا يتقيد الإيقاع بالوزن. وبعد هذه التوطئة التي أوردتُ فيها كثيراً من الآراء النقدية القديمة والحديثة حول الوزن والإيقاع، ارتأت الار اسة تقسيم الإيقاع الشثري إلى مستويين :



》 البنية العروضية＂
يختلف الوزن عن الإيقاع اختلافاً جوهرياً، فالوزن－كما عرفه علماء العروض－يظهـر
لنا بوصفه مفهوماً تجريدياً ذا منطق رياضي بحت، هذا المنطق الرياضي الأي نجده مفـصلاً في كتب العروض القديمة، التي استمدت أحكامها من الو اقع الموسيقي للشعر العربـــي الــــي
 علميتها، فألم بأنماط الموسيقا التي احتوتها（القصيدة العربية في سيرتها منذ الجاهلية وحتــى عهده، ثم حول هذه الأنماط الموسيقية التي أدركها عقله الخلاق إلى رموز صـــوتية－لغايــة تعليمية عرفت بعل ذلك بالصيغ القياسية للبحور، فقد أقام نظريته في الإيقاع العروضي علــى أساس لغوي، وهو التميز بين الحركة و اللسكون（＇）وضبط تو الي الحركات والسكنات باستخدام الحروف المستخدمة في الميزان الصرفي، لتثككيل صيغ التفاعيل، وقسمت التفعيلة إلى وحدات
 تنظيماً للمقاطع الصوتية التي يراعى فيها عددها وترتيبها وأنواعهــا مــن حيــث الطـــول أو

القصر（ ）


مثل الجيم في＂نجم＂كما تع حروف المد ساكنة مثل الألف في＂مال＂والياء في＂ريم＂والواو في＂سورة＂．
（نظر：أحمد سليمان ياقوت، التسهيل في علمي الخليل، طا، دار المعرفة الجامعية، الالسـكـدرية، 9991م،
－1V1
「 ）شكري عياد ، موسبقا（لشثع العربي ، مرجع سـابق ، ص
＂）يتكون السبب من حرفين ،وهو نوعان ：خفيف وثقيل（ أ ）السبب الخفيف ：وهو يتــألف مــن حركـــة
فسكون（／）مثل ：كمْ وعنْ وفيْ（ب）（للسبب ثُقيل ：وهو يتألف من حركتين（／／）مثل ：لكَ و بك．أمـــا الوتد ：فيتكون من ثلاثة أحرف، وهو نوعان ：مجموع ، ومفروق،（ أ）（لوتد المجموع ：يتألف من حركتين وسكون（／／0 ）مثل ：إلى، على، متّى．（ب）الوتّ المفروق ：يتألف من حركتين بينهما سكون（／0／）مثل ： قامَ و كانَ ．
（انظر ：مصطفى حركات، أوزان الثشر، طا، الدار الثققافية للنشر، القاهرة، 9 9 9 ام، ص 9 1．．


وقد اعتمد الشعر القديم على الوزن اعتماداً كبيراً، بل أساساً في تشكيل (لبنية الإيقاعية لهه، ذلك أن " الوزن أعظم أركان حد الثعر وأولى به خصوصية، وهو مشتمل على القافية، وجالب

 البيت و القصيدة انتظاماً منسقاً ليجعل أبيات القصيدة متر ابطة في وحدة موسيقية .

ونود- في سياق تأكيد أهمية الجانب الإيقاعي في الشعر- أن نشير إلى التجربة الــشعرية للمرقشثين ( ${ }^{\dagger}$ ) فما خصوصية بنيتهما الإيقاعية، وأبعادها الدلالية ؟ (التشكيل العروضـــي فــي شـــعر المرفـشـين :

اشتمل ديوان المرقشين على ( YON) بيتاً شعرياً منها ( ( 1 ) ) للمرقش الأكبـر، نظمــت
على سبعة بحور وهي : الطويل، والكامل، و المتقارب، والبسيط، و الو افر، واللسريع، والخفيف، و(VV) بيتاً للمرقش الأصغر نظمت على ثلاثة بحور وهــي : الطويــل، ومجــزوء البـسيط، والخفيف، ويمكن أن نلاحظ هذا التشكيل العروضي بشكل أفضل من خلا الإحصائية الآتية :
 r
المرقث الأكبر: هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة، ينتهي إلى بكر بن وائل، ولقب بالمرقش لأــــه
قال : ( كما رقش في ظهر الآديم قلم ) .

و والمرقش الأصغر: هو عمرو بن حرملة بن سعد بن مـلك بن ضبيعة، ينتهي إلى بكر بن و ائـــل، ولقــب . أيضاً بالمرقش


 الشعراء العغريين الذين بنوا لأفسهم عالماً من الذكريات العاطفية تنطفئ فيه أحداقهم عــن الحاضــر الــذي
 الفكر، لبنان،



توزيع الأوزان الثعرية في ديوان المرقثين

| شُر المرقّ الأكبر |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| النـــــبة المئويــــة | عد الأبيات | الأنواع الثبرية |  |  |  | البحور |
|  |  | بيت منفرد | نتفة | قُ | قصيدة |  |
| \%rr,0q | 09 | 1 | 1 | 1 | 「 | الطويل |
| \%rr,09 | 09 | - | - | 1 | $r$ | الكامل الكامــل + مجــزوء |
| \%11,7. | r | - | - | - | r | الخفيف |
| \% •V, \^ | 17 | 1 | - | - | 1 | النسيع |
| \% - 7, 77 | Ir | - | $r$ | - | 1 | (المتقارب |
| \%.7,77 | 19 | - | - | - | 1 | اللو |
| \%.r.v4 | - | 1 | - | 1 | - | البـبــيطيط + مجـزوء |
| \% 1.. | 111 | $r$. |  |  |  | الإجماليط |
| شعر المرقش الأصغ |  |  |  |  |  |  |
| النسبة المئوية | عدد الأبيات | الأنواع الشعرية |  |  |  | البحر |
|  |  | بيت منفرد | نتفة | قطعة | قصيدة |  |
| \%ه^, \& ¢ | \& 0 | - | - | - | r | الطويل |
| \% ${ }^{\text {rrev4 }}$ | r | - | - | 1 | 1 | مجزوء البسيط |
| \% - V, v9 | 7 | - | - | 1 | - | (الخفي |
| \% 1.. | vV | - |  |  |  | الإجمالي |

» الأبنية الإيقاعية المتشابهة في شعر المرقثثين «
ا- بنية التثككيل الإيقاعي للطويل :
_ الطويل التام :
وهو ما كان (عروضه مقوضضة ) مفاعلن، و( ضربه صحياً ) مفاعيلن :


إن الطويل التام أكثر موسيقا في صدره لما فيه من تباين في تفعيلاته الأربعة، ففي تفييلة (فعولن) يدظلها زحاف القبض (')، إذ يمنح النص سمة المرونـــة الإيقاعيــة الناجمــة عــن

 الحركات وتدفقها، أما العجز فقـ ارتكز على سواكن، وإن حاول بقــبض ( فعـولن - فعـول)
 المرقش الأكبر واصفاً شوقه وحنينه إلى هند في قصيدته اللاالية (") :





 (الطويل)
' ' القبض : هو حذف الخامس الساكن ، كما في ( فولون) فتصبع ( فعول ) .



يعمد الثشاعر إلى الموسيقا مستثمر اً زحاف القبض زحافاً غير لازم يدخل حشو الــصدر والعجز أو زحافاً جارياً مجرى العلة في العروض، ولو تفحصنا هذا التوزيـــع عبــر الأبيــات الشعرية للقصيدة لرأينا أن التفعيلة الصحيحة تكاد تسيطر على جميع أبيات القصيدة باســتثناء بعض التفعيلات التي انحرفت باتجاه اللسرعة، لتتخذ من النص مركزاً للوصــول إلـــى قيمهـــا التعبيرية عن طريق معرفة ألفاظ التركيب ورصد حركتها ومتغير اتها وهذا يتم من خلا "اختيار المتكلم أدو اته التعبيرية من الرصيد المعجمي للغة "(' ) ثم تركيبها وفق مجموعة من العلاقات
 بكيفية معينة في إطار البحر الطويل .

ولا شكك في أن أجزاء التفعيلة المقبوضة التي ظهرت في القــصيدة، تــسهـم كثيــراً فــي
امتصاص الامتدادات الإيقاعية التي تتو اجد في نهاية الثطور الثعرية لتمنح الــشطر الثـــنـي حرية البدء بتفعيلة جديدة، تتجه به نحو اللسرعة لتغيير نمطية الإيقاع بحيث يصبح ذلك اللظام أكثر وضوحاً، ممّا يدل على أن الهدوء الإيقاعي الذي يسيطر بسرعة إيقاعية ينسجم مع الجو المرتبط بالثشوق و الحنين و الحب .

ـ الطويل التام المقبوض :
نظم المرقش الأكبر أكثر قصائده في الطويل التام المقبوض :
فُعُلْنْ مفاعيلن فعولن مفاعلّن ففي قصيدته اللسينية يصف الصحراء قائلاً (") :
 فعُولُن / مغاعيلن / فعولن / مفـاعلن فعـولُ / مغـاعيلن / فعـولن / مفـاعلن




> .
> " ) الاويّة : القفر . تهالك : تسارع . الورد : الإبل .
> ) منكراتها : أي مجاهل الصحراء . العيهامة : الناقة القوية . دامس : شديد السواد .

فعُولُ / مغاعيلن / فعـولن / مفـاعلن فُـولُن / مفـاعيلن / فعـولن / مفـاعلن
 فعُولُ / مفاعيلن / فعـولن / مفـاعلن فعـولُ / مفـاعيلن / فعـولن / مفـاعلن

 (الطويل)
(استطاع الثاعر أن يجسد إيقاعاً موسيقياً مؤثراً من خلا رتابة التفعيلة، التــي تكـررت
 جاءت ( مفاعيلن) (^) ثمانـي مرات سالمة، (^) وثمـانـي مرات مقبوضة، وهـا (التساوي مــنـع الثشاعر إمكانية كبيرة من الحرية في التعبير عمــا يخالجــه، باســتخدام التفعيلــة الــسالمة والمقبوضة معاً، كمـا تتمثل هذه الإمكانية في زحاف القبض الذي دخل على تفعيــــة (فعــولن) فتكررت عشرة مرات ( ، 1 ) سالمة، وستة مرات (7) مقبوضة، فتكرارها أدى دوراً مهماً في تكريس شعرية الدلالة التي حققتها التفعيلات السالمة بانسيابية موسيقية انسجمت مـع الذبذبــة الانفعالية البطيئة لحركة النفس للذات الشاعرة ( ودويّة غبراء)(بـها ليلاً طويلاً)، والتي تعكسها حالة التوتر والاضطر اب النفسي والاتتقال من حال إلى حال .

إذ نجد الثـاعر يخلع على الأثنياء رؤية باطنية تكشفها اللتفعيلات المريعة، حيث تكـررت (فعول) ثلاث مرات في بايـة الثطر الأول، متقنعة بدلالات ( قطعتُ، تركت، وتــسمع) فعليــة
 المهموس + الواو الموصولة) في مفردة القافية التي تتو افق دلالياً مع حالة الهـوء و السكون الذي تدل عليه لفظة (الليل دامس )، وهذا يعني أن الذات الشثاعرة تـعــاني اغتر ابــاً محاولـــة الخروج من هذا الو اقع في بعث الحياة في عالم المستحيل من خلال دلالات محدثة فجوة دلالية تكثف عن الأبعاد النفسية، ولا سيما في المحمول اللفظي (النـار/ وموقد نـــار) ، و(المعرفـــة| قطعت إلى معروفها منكر اتها)، لذا نجد الشاعر يلجأ لمثل هذا الزحاف بقصد لتفهيــل وضـــعه النفسي

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { " " تزقاء البوم : صوت البوم . }
\end{aligned}
$$

أما بنية التثكيل الإيقاعي للبحر الطويل عند المرقش الأصغر جاءت كلهــا فـــي الطويــل المقبوض، وقد سبقت الإشارة إلى دور هذا البحر في تشكيل الموسيقا الخارجية للشعر، ومـن الثابت أن الكيفية التي طرق فيها المرقش الأصغر البحر الطويل، تــشبه - إلــى حـــ مـــ الطريقة المتبعة عند المرقش الأكبر .

ولوعدنـا إلى القصائد التي نظمها المرقش الأصغر، نجده قد وفق في تركيـزه علـــى هـــا
البحر، إذ إن قصائده اتسمت بتعدد اللوحات (الثرائح)، وعلى سبيل المثال قــصيدته الحائيــة اشتتملت على وصف الايار، ومن ثم طيف المحبوبة، ونعت الخمر ليصف رضـــاب المحبوبــة، ووصف فرسه ، يقول المرقش الأصغر ( ') :

غَـــَوْنا بــصافٍ كالعَــسِيبِ مُجَلَّــلٍ

 فعـولن / مفــاعيلن /فعــول /مفــاعلن فـن / مفـولن / فعـاعيلن /مفــاعلن
 فعــولن /مفــاعيلن /فعـول / مفــاعلن ويَخْـرُجُ مـن غـَمِّ المَضِيقِ وَيجــرَحُ ( ) فعـول / مفــاعيلن / فعـول / مفــاعلن

 فعـول / مفــاعيلن / فعـول / مفـاعلن تَـــراهُ بــششِكَّاتِ المُـــدَجِّج بَعْــدَ مـــا '
" " ) أِسيل : الأملس . الصرف : صبغ أحمر للجلود . أرجل : محجل بثلاث قوائم مطلق بواحدة . أقرح : أغسر
" ) الندي والندادي : المجلس . المخابِل : الأي يختال . ألريح : يريد النجاء أو الطلب . " ) غ
" ) اللشكات : جمع شكة ، السلاح . المدجج : اللابس السلاح . المغيرة : الخيل التي تغير . يجمــح : ينفـرد ويشرد .


يُطـــاعِنُ أُولاهـــا فِئـــامٌ مُــصصبَحُ (') (')
فعـول / مفـاعيلن / فعـولن / مفـاعلن

فعـول / مفـاعيلن / فعـولن /مفـاعلن

شَـــهـدْتُ بـــــهِ في غــــارَةٍ مُسـسْبَطِرَّةٍ فعـول /مفــاعيلن /فعــولن /مفــاعلن كمــا انْتَفَجَــتْ مسنَ الظِّبـــاءِ جَدايَــة فــــول /مفـــاعلن / فعــول /مفـــاعلن (الطويل)

فالمتأمل للهندسة الإيقاعية للأبيات، يجد كثافة هائلة لجواز القــبض (حــذ الخـــامس
 اللنمطي للتفعيلتين قد يشيع نوعاً من الرتابة الإيقاعية أحادية النغفــة تكــسرها قـــــر التفعيلات على التتوع الاخلي من خلل قبولها لزحاف القبض فـــي العــروض وجوبـــاً وفـــي الضرب نمطاً، ليشكل مفتاحاً دلالياً لفضاء الوحدة الثعرية، فالاور الفاعــل للــوزن الــشعري يتجلى من خلا (القدرة التظظيمية داخل فضاء الشعر، لتشكل منبهات أسلوبية للبينية الإيقاعيــة المتولدة من " تجمع عنصري الحركة والتنظيم معاً، بحيث تكون الحركة تعبيراً عــن العنــصر المادي أو الحيوي، والتنظيم عنصره الذهني أو الروحي " ( فقد أصاب هذا الجواز التفعيلة الأولى (فعولن) في صدر الأبيات ثلاث مــرات وحـشـوه ست مرات، بينما أصاب القبض نفسه العجز خمس مرات، وفي الحشو ثلاث مرات، وهذا يعني أن ظاهرة القبض لم تأت متطابقة باستثناء الأعاريض والأضرب، مما يدل على سيطرة القلــق والتوتر، ولاسيما أن حركة القبض قد انكفأت على الاو ال ( ويسبق، ويلحق، المضيق، أثـــــ، سر اً، أرجل أقرح ...)، لتشكل حالة تتاظرية لأبعادها الإيحائية ناجمة عن أحداث انزياحات في البنية الإيقاعية للتفعيلة لمواعمة إيقاع الفكرة وجيشانها الاخلبي، من خلا وصــف الفـرس بأجمل الصفات كالسرعة و الكر والفر، والنجاء والمناورة، وكذلك الصفات المادية المرغوبــة بالحصان الأصيل ليتحدث عن قدرته باللحاق والركض في أية أرض كاتت جبالاً أو سهولاً، أو مغمورة بالمـاء والحصى، والربط بينه وبين فارسه، وتصويرهمـا صـــيقين متعـــاونين، ففـــي
' ' ) مبسطرة : ممتدة طويلة الامد . الفئيم : الجماعة . مصبح : مغار عليه صبحاً .
「


مفتتح النص مارس الفعل (غدونا)، دوره في تعميق اللالة وتكثيف الحدث ليعمل على تحقيق الانسجام بين المادة اللنوية وما تعتريها من جوازات تواريا توا
 الهروب والطرد واستغراق الضعف على المستوي الالالي جسدياً اللمتو افق مـع الالالة الإيحائية للمفردة المقبوضة ( شزب ملوح) أي الضامر المتغير من حر الثمس (').

وهذه الشو اهد على وقوع زحاف القبض في(فعولن ومفاعيلن) في حشو بحــر الطويــل تبين سعة استعمال المرقثين لهأ الزحاف، ولما فيه من إمكان حصول التمييع الــصوتي فـــي الوزن، فقد أسهم نظام التّحولات الذي يحكم أصول الوحدات الإيقاعية فــي توســيـيع مجــالات التتوع الموسيقي، واسترسال تناغم الإيقاع في الوزن الثشعري، بأن يتخلص من السو اكن، التي




 لوحدة القصيدة، فهو يساهم بنصيب كبير في تحديد الهلف والطريق إليه " (") •


- طارق عب القادر المجالي ، " ظواهر أسلوبية في قصيدة الخطاب في الشعر الأردني المعاصر " ، يجلة

- خالد سليمان، " الإيقاع في شعر ظليل حاوي "، مجلة أبحاث اليرموك( سلسلة الآداب و اللنويات)، مجلد
[ ${ }^{\text {) }}$
r- بنية التثكيل الإيقاعي للخفيف :

ومثال ذلك مـا جاء في قصيدته التي يفتتحها بالسؤال عن ظعن تطفو على صفحة الرمال، وكأنها شجر الاّوم، أو السفن العظام، سابحة بين بطن الضباع شمالاً، وسفح النعاف بــصـاه ورمالهه يميناً، ويقول : (')

ثِسْبْهُهُا الــدَّومُ أَوْ خَلايــا سَــفِينِ (")
لِمَــن الظُّعْــنُ بالـــضُّحى طافِيـــاتٍ
فــــاعلاتن / مــــتفعلن / فــــاعلاتن
فَعلاتــــن / مـــــتفعلن / فـــــاعلاتن
غـــيرَ مُـــستَعْتِبِ ولا مُـــستَعِين ( )
أَبْلِنــــــا المُنْــــذِرَ المُنقِـــــب عَنِّــــي
فــــاعلاتن / مـــتفعلن / فــــاعلاتن فــــاعلاتن / مـــتفعلن / فعلاتـــن
 فــــاعلاتن / هـــتفعلن / فعاتــــنـن / فعلاتـــن / مـــستفعلن / فــــاعالتن

فـــاعلاتن / مـــتفعلن / فعلاتـــن م فعلاتــــن / مـــتفعلن / فــــالاتن

فعلاتـــن / مـــتفعلن / فــــالاتن
فــــاعلاتن / مـــتفعلن / فعلاتــــن

## (الخفيف)

(القصيدة مكونـة من أحد عشر بيتاً شعرياً يسيطر عليها الإيقاع الهادئ، ويحــاول الــشاعر
الاتجاه به نحو اللسرعة لإحداث توتر إيقاعي يتتاسب مـع التوتر الـــلالي للةــصيدة، واللافـــت للاتتباه في القصيدة هو أن الثاعر عمد إلى استخدام الاستفهام في بدايتها، ليعكس استمرارية
' ) اللابيوان : ص V^V .
 " ${ }^{\text { }}$ ( لمنقب : المستقصي في الطلب
" ) ل لات هنا : ليس هنا وقت إرادتك إياي .الزج : اسم موضع : القرون : الضفائر .
" ) يؤوس : لا يطمع في شيء ولا يأسى عليه . صدقته المنى : نـل ما تمنى . لـعوض الحين : أبد الاهر .
" ) اعتصر : التجأ . السكت : السكوت . الهون : الهوان .

الإيقاع وتصعيده، فهو يرى الظعائن (طافيات)، ويصفها بالثشيء الضخم، فهذا يــل علـــى أن الشاعر كان ير اقب هذه الظعائن من مسافة، مما جعله يشكل صوراً عديدة وهمية تمثل انعكاساً للمسافة الممتدة أمامه، فوصفها بـ (شجر الاوم) و(السفن العظام)، ولا سيما أن (السفن ترتبط بالبحر الذي يُنبئ عن أعماق مخيفة مثله في ذلك مثل الصحراء التي لا ترحم من يتيــه فـــي مساربها، ودال (السفن) يوحي بدلالات ( الترحال و اللسفر، و النفي والاغتراب) .

فهزه الالالات جُسدت من خلا إيقاعات القصيدة ذات الطابع الهادئ، وكـــن مــن أهــم عناصر الهـوء الإيقاعي- في القصيدةٌ- طول التفعيلة، وتفاعيــل البعـر المركبــة ( (') مــن تفعيلتين سباعيتين(قاعلاتن) و( مستفعلن)، بالإضافة إلى كثرة السو اكن في اللتفــــيلات، حتــى تلك التي كانت تتجه نحو اللسرعة كانت معبرة عن حالة التوتر الإيقاعي المقابل للتوتر الالالي، ومن هذه التفعيلات (متفعلن) التي جاءت (7 ا ) مرة فهي تفيلة هادئة، إلا أنها سريعة مقارنة
 (القصيدة

وقد وفق المرقش الأكبر في استثمار الطبيعة للتعبير عن حالته اللفسبة التي يعيشها من خلل الألفاظ المتناغمة والمتفقة في إطار اللص، فقد ارتبطت صورة الظعن بالفرقة والابتعاد، والثياب المزركشة التي تحجب بين الثثاعر ونساء الظعن تكثف عن دلالة باطنية تـــال علــى صورة ظلم الملك الذي انتشر، وحجب بينه وبين أحبابه، ومجيء لفظة الضحى توحي بالبهجة والنور، واللسراب الناتج عن شدة الحرارة يعد رمزاً للأمل والحياة، هذه الدلالات ضمن ســيـق (القصيدة أحدثت انزياحاً دلالياً يكثف عنه المعنى الباطن، الأي يبثّه الإيقاع الهادئ من خــهلا
 (الخبن())، على تفعيلة (لضرب، ليوجد الشثاعر من خلالها صورة متكاملة تعبـر ععـن حالتــهـ النفسية المضطربة .
' ) البحر المركب : هو البحر الاي يتكون البيت فيه من تفيلتين تتكرران باتنظام مثل ( فعولن / مفــاعيلن) في البحر الطويل
 فاعلاتن أي حذف أول الوتد المجموع ، ( فاعلاتن - فالاتن ) .

 انظر : المرجع السابق، ص \& 1 .

أما التشكيل الإيقاعي لبحر الخفيف عند المرقش الأصغر فقد جاء على الخفيف التام، فهو
 مقطوعته اللامية : (")

$$
\begin{aligned}
& \text { فـــــاعلاتن / مـــتنعلن / فعلاتــــن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فــــاعاتن / مـــتنعلن / فعلاتــــن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فعلاتـــن / هـــتنعلن / فــــاعاتن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ارْبِســـي إنَّمــــا يَرِيبُـــكِ مِنِّــــي } \\
& \text { فــــاعلاتن / مـــتنعلن / فعلاتــــن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فعلاتـــن / هـــتنعلن / فـــاعاتن }
\end{aligned}
$$ (الخفيف)

إن زحافـ الخبن قد عم الأبيات كلها متفشيا فيها فلا نجد تفيلة ( مستَفعلن) سالمة إلا في

 انز احت عن البنية الأصلية في تسع (9) منها، وكأن الثشاعر بهذه الهندسة النسقية للتفعيلات
 العروضي، فهذا الالحر اف النسقي للتفعيلة يشكل موسيقا متشثابهة تأتي من تفعـيـيلات الــصدر والعجز في البيت الثاني والثالث ( فاعلاتن - متفعلن - فعلاتن )، وفي البيت الرابع (فعلاتن، متفطن، فاعلاتن ) بنفس الترتيب
 .19へq
"
" ${ }^{\text {T }}$
" ) أزمعت : عزمت . دخيلي : من يدلى إلي .
" " الريعي!: امسكي و اسكني .الإرث : الآصل . الجدّ : الحظ و العظمة . " " الخبول : الفساد .

ويحاول الشاعر الاتجـاه بـالتفعيلات نحو السرعة لإحداث تأثير بـالثتوازن الكلــي لالأبيــات، فنجده يلخل زحاف الخبت على تفعيلة (فاعلاتن) في الـعروض والــضرب و( مــسـتفعلن) فذـي
الحشو، مما يجعل الموسيقا الثمريـة السريعة منطابةـــة مـــع الحالـــة الــشعوريـة الانفعاليــة
و المتوترة و الغاضبة نتيجة مجاهرة زوجته ومفارقتها لـه بسبب إتلافِه للمـال .
r - بنية التثككيل الإيقاعي للبسيط :

نظم المرقش الأكبر على البسيط مقطوعة شعرية على البسيط التام، وهــو مــا كانــت عروضه مخبونة (فاعلن/ فعِلن) بكسر (العين، وضربه مقطوع (فاعلن/ فعْن) بسكون العين(')، و إيقاعه :
مستفعلن فاعلن مستفعلن فُعِلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعِل
ومثال ذلك المقطوعة التي شكلها المرقش الأكبر وفق الإيقاع الخليلي الجهيـر الــصوت على نغمات البحر البسيط، التي ساعدت على توليد إيقاع لاءم الحالة الثعورية الحماسية التي عاشها الشاعر مفتخراً بنفسه، وبقوة قومه في الحروب، فهـ شعث الرؤوس لاتهمـــاكهم فـــي (القتال، وأجود ذوو مرو عة، وأن نـاديهم خير نـــاد وأثــرفه،، كمـــا أنهـــم أصــحاب حـروب وڤرى :
 مُسْتفعِلن / فاعلن / هسستفعلن / فَعِلُنْ مُسْتفْعِلن / فَعِلــنْ / مستسعلن / فِعْلـن
 مُستَفْعِلن/ فَعِلُـنْ / مسستفعلن / فَعِلُـنْ مُسْتْ مْتْعِلن / فَعِلْنْ / مستفعلن / فِعْلـن
 مُستَفْعِلن / فَعِلُنْ / مستفعلن / فَعِلُنْ مُسْتَعْعِلن / فَاعِلُنْ / مُسْتَفْعِلن / فِعْلـن
 مُسْتَفْعِلن / فَعِلُنْ / مستفعلن / فاعلن مُتَفْعِلن / فَاعِلُنْ / مستسعلن / فِعْلـن (البسيط)
’ ) (القطع : هو حذف ساكن الوتد المجموع، وإسكان ما قبله في نحو (فاعلن )، فتصبر( فاعلْ) وتنقــل إلــى

أنظر : الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة شع العرب، مرجع سابق، ص 1 ص .
「 ) الايوان ، ص .^ .
" ) أجوار : جمع جار
" ) جُلى : جليلة . للسراة : الظهر ، من النهار ارتفاعه ، ومن الطريق أعلاه .
) شعثٌ : مفرقة .

وقد وْقِقَ المرقش الأكبر في اختيار هذا الوزن لمـا له من دور مهم فـــي نقــل انفعالاتـــهـ
 لتوصيل الرسالة الثشرية، بطريقة جذابة إلى المتلقي حيث استطاع أن يوصل من خلالمه معانيه وأحاسيسه، ومشاعره الوجدانية في سياق لفظي تنتظم فيه الحركات والسكنات عبر التفعيلات الطويلة، فضلاً عن ذلك التتاسق الدالاي، والتناغم الموسبيقي للمقطوعة - علــى الــرغم مــن قصرها - إلا أن الثـاعر استطاع من خلال العروض و الضرب أن يجسد انسياباً صــوتياً فــي الموسيقا المؤداه بو اسطة (لوحدات (للفظية، التي تتر اوح مابين (الفاصلة الصغرى (فِلِــن)(')، ، و اللسببين الخفيفين (فعّن) •

وقد استساغ المرقش الوحدة الإيقاعية (قُلن/ فِعْن) أكثر من التفعيلة الأصلية (فــاعلن ) التي تكررت أربع ( \& ) مرات، لأنها تشغل حيزاً زمنياً أقصر من كل تفعيلة سواها، و القــصر أو الإيجاز رديف اللرعة والعجلة، وهما يكثفان حركية الإيقاع، وفيهما دليل على إيقاعات نفسية صاخبة، تتتاب الشاعر عندما يتذكر تلك الأيام التي عاشها في القبيلة .

لذلك يلجأ الثشاعر إلى مثل هذه الوحدات الإيقاعية، لتزودنـا بدفقات إيقاعية تعتمــــ - فـــي الأساس- على البنية العروضية المعتمدة على التفعيلة البطيئة ( مستفعلن) التي تكررت ثـــلاث
 فِعْلن ) التي تكررت خمس عشرة(0 ا ) مرة، بتوزيعها على أبيات المقطوعة في نسيج يحفــظ لها وحدتها ويمنـها الجو الموسيقي، مما أعطت الثـاعر الحريـة ليختار مـا يناســبـ انفعالـــه، ويجسد معانيه جاعلاً منها مسرحاً له يوقع عليها إيقاعات نفسه ومشاعره، و هذا مـــا يجعـل حالة الموسيقا الثشرية متطابقة مع الحالة النفسية التي يعكسها التدفق الإيقاعي المتثنابه .
( ) (الفاصلة الصغرى : تتألف من ثلاثة أحرف متحركة بعدها حرف ساكن ( /|/ 0 ) ، مثل : ( عكِمتْ ) . انظر : الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، مرجع سابق، ص 9 . 9 .

ـ مجزوء البسيط :

المجزوء هو ما نقص عن التام بالتفعيلة الأخيرة من كل شطر، إيقاعه : مستفعلن فاعلن مستفعلن
(') : ومثثال ذلك مـا قاله المرقش الأكبر في وصف الرسم
 مُسْسْتفعِلن / فــاعلن / مسستفعلن م مُــــنتفعِلن / فــــاعلن / مـــستغعلن (مجزوء (البسيط)

ويظهر البناء الموسيقي لمجزوء (البسيط في شعر المرقش الأصغر في مقطوعته الرائية: (")
 مُسـسْتفعِلن / فـــاعلن / مــستعلن مُمسْتْتعِلن / فَعِلـن / مستـعلانْ

ليـــثَ عِفــرِّين والمـــالُ كـــثِيرْ ( ) مُسـسْتعِلن / فـــاعلن / مــستعلانْ

وآخِــرُ الليـــل خِــبْعانٌ عَتُـــورْ ( ) مُسـتْعْلِن / فــاعلن / مسستفعلانْ لـــــو أنّ ذا مــــرّةٍ عنـــــكِ صَــــبُورْ مُسْتْتفعِلن / فـاعلن / مسستعلانْ (مجزوء البسيط)

يبني الشاعر أبيات قصيدته على تفعيلتي ( مستفعلن ، فاعلن) كأساس موســيقي يحققـــه تكرار الوحدة الإيقاعية الأصلية، حيث استطاع المرقش الأصغر أن يوظفهــا توظيفــاً بارعـــاً، ' ) اللابوان : ص 77.
 ( 91 الالبوان : صر : " ) الصبوح : شرب الخمرة صباحاً . ليث عفريّن : دويبة مأو اها التراب السهل . " ) خادر : يلزم الحذر. عثور : يكثر عثاره في سيره من كثرة الشرب.

يظهر جماليتها من خلال الزحافات والعلل التي تدخل عليها، كالطي (') و الخبن والتـــييل ('). إذ نلحظ من خلا الأبيات اللسابقة غلبة التفعيلات البطيئة على التفعيلات السريعة، فقد استطاع الإيقاع الهادئ من خلا التفعيلتين اللسالمتين (مستفعلن، فاعلن)، بهدوئهما الناتج عن (المقاطع الطويلة أن يجعل للقصيدة طابعاً إيقاعياً هادئاً .

فالمتأمل للهندسة النسقية للتفاعيل، يجد التجانس الموسيقي، من خلا التماثل في تفعيلة (فاعلن) التي تغطي مساحة النص كاملاً، بعكس تفعيلة (مستفعلن) التي جاءت تحمــل تـــوتراً يوجه الإيقاع نحو اللسرعة، (كمتفعلن، مستعلن، مستعلان)، و هذا التعدد النسقي أعطى القصيدة توتراً إيقاعياً يمثل توتراً انفعالياً ، تبرزه الحركة والهوا (الهدوء عبر التوظيف المكثف للزحافات التي
 أظهرته تلك المقاربة النصيّة من انسجام بين الإيقاع الثشعري وطبيعة الموقف الــذي صــــرت عنه القصائد المرقشنية .
' ' ) الطي : هو حذف الرابع الساكن كما في ( مستفعلن ) فتصبح ( مستعلن ) .
انظر : الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة شعر (العرب، مرجع سابق، ص غا
" "التذيل : هو زيادة حرف ساكن على ما آخره الوتد المجموع .
انظر : المرجع السابق، ص IV .

## 》 القّاڤفـة: أنمـاطها وحروفهها «

نظر القدماء للأوزان والقو افي باهتمـام زائد، ورغم أن هذه النظرة كانــت تتفـــاوت مــن ناقد لآخر، إلا أنهم اتفقوا على أن الثشعر يقوم أساسنًا على الوزن، وتعد (القافيــة عمـــاداً لـــهـ
 القصيدة، وسر" قوة (البيت الثععري الأي يحتّاج لها في إبراز المعنى كي يتم، وذات تأثير كبيـر وعجيب في الموسيقا فضلاً عن جمالها (لفني لأنها آخر مـا يتبقى في ذهن السامع من البيــت، وقد أولاها العرب اهتماماً كبيراً بما أدركوه من تأثثيرها القوي في العملية الثعريـة .

وتعددت الآراء في تحديد موضع القافية، فقد قال الخليل: القافية من آخر حـرف فــي البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع الحرف الأي قبله ( (') أما الأخفش، فير اها آخر كلمة من (البيت، في حين يجعل الفراء من حرف الروي قافية ( ${ }^{\dagger}$ )، وقد اشترطوا في القافيــة أن تكــون عذبة (لحرف سلسة المخرج (

ممّا تقدم يتبين أنـه لا خلاف بين العروضيين في أن القافية تأتي في نهايـــة البيــت مــع الالتزام بتكرارها في آخر كل بيت، غير أن مذهب الخليل في تحديد موضع القافية هو الغالــب عند الدارسين، و هذا مـا ذهب إليه صاحب العمدة حين قال: " ورأي الخليــل عنـــدي أصـــوب وميزانه أرجح "(") لما فيه من دقّة علمية ولسانية لأنه لم يحد عن المقطع الطويل في معظـم "ألقابها الخمسة المتو ارثة " ( () عن الخليل والمعمول بها في الثعر العربي .

وليس ابن رشيق وحده الذي أقر" بسلامة مذهب الخليل، بل هنـاك من المعاصــرين مــن انتابته الدهشة من فطنة الخليل فقال " ولنـا أن نَدْش؛ لأن الخليل حين صاغ هـــذا التعريــف (المعقد لم يلتفت إلى فكرة المقطع، فلو التفت إليها؛ لأصبح نعريف القافية عنده: أنها المقطــع


 . 人



الشديد الطول في آخر البيت، أو (المقطعان الطويلان في آخره، مع مـا قد يكــون بينهمــا مــن مقاطع قصيرة "(') .

ويجمع أغلب الباحثين المحدثين، على أن للقافية وظيفة إيقاعيــة، وأخــرى موســيقية، ويؤكد ذلك تعريف إبر اهيم أنيس للقافية، حيث يقول: " ليست القافية إلا عدة أصوات، تتكـرر في أواخر الأثطر أو الأبيات من القصيدة، وتكرار ها هذا يكون جـز عاً هامـــاً مــن الموســيقا الشعرية، فهي بمنزلة الفو اصل الموسيقية، يتوقع السامـع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التــردد، الذي يطرق الآذان، في فترات زمنية منتظمة، وبعــد عــدد معــين مــن مقـــطع ذات نظــــام خاص يسمى الوزن " ( )

الموسيقية، فتكمن فيما تضفيه على القصيدة من إطار موسيقي نتيجة لتردد أصــوات بعينهـا
 موسيقا داخل الأبيات تثيع جواً نغمياً مؤثراً .

أما قيمتها الدالالة فتتبع من كونها أصو اتاً متكررة تسهم في تأليف كلمات تدل على معانٍ يتطلبها موضوع القصيدة، وتلاحمها حتى لا يمكن لكلمة أخرى أن تقوم مقامهـــا، " فالوظيفـــة
 للقافية لا بد من ربطها بالإيقاع العام لبنية النص، وذلك لأن "دراسة الإيقاع في الثشعر بمعـزل عن المعنى محاولة مشكوك في قيمتها، بمـا أن المعنى هو بلا شكك العامل المهيمن في اختيــار الثشاعر للمؤثرات الإيقاعية التي يحدثها "().

لذلك فهي أبرز الأثكال الإيقاعية في القصيدة العمودية، وإذا نظرنا إلى القافيــة بأنهــا حرف الروي، فإن جميع القصائد لا تتمايز عن بعضها في التشكيل الإيقاعي للقافية؛ لأن جميع (القصائد تخضع للنظام الإيقاعي المتمثل بحرف الروي أمـا إذا نظرنـا إلى (القافيــة علـــى أنـهــا مجموعة أصوات تتكرر في كلمة القافية فإن مجموعة هذه الأصوات المكررة هي التي تجعـل

 . "


قصيدة تتميز عن أخرى في إيقاع قافيتها، وعلى هذا فإن إيقاع الروي نظام إيقاعي عام يجمع الشعر العمودي، أمـا إيقاع الأصوات المكررة في الكلمة الأخيرة من البيت في نظـــام إيقــاعي خاص تتميز به قصيدة عن أخرى، ويتميز به الحس الإيقــاعي للــشاعر عــن غيـره مــن الشعراء، فالقافية التي تتألف من أصوات الردف، والخروج، والوصل، والتأسيس، تمثل إيقاعاً اختيارياً، يتفرد به الثشاعر عن غيره

أمـا القافية التي تقتصر على صوت الروي فلا تمثل إيقاعاً اختياريــاً إلا اختيــار الــروي نفسه، فالقافية لازمة إيقاعية متمثلة في تكرار صوت معين، وبتكرارها الدائم و المتتـــــابع فـــي جميع أبيات القصيدة دور كبير في ربط أبيات القصيدة بعضها ببعض، كمـا أنهـــا تــــتـم مـــع （المعنى العام للقصيدة، وتوحي بجو ها سواء أكانت قافية مطلقة تعج بالحركة والحيوية وينطلق （الصوت من خلالها واضح المعالم، أم قافية مقيدة ساكنة تبعث الهدوء والسكون، وتضيع معالم

الأصوات فيها（＇）．
وتأسيساً على ما تقام، يمكننا دراسة التشكيل الإيقاعي للقافية عند المرقشين من حيث ：
الإطلاق و الثقييد، وحروفها
أنماط（لقافية ：

| توزيـع القوافي في شعر المرقثين |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| قَو افِي المرقّ الأصغ |  |  |  |  | قو افي المرقش الأكبر |  |  |  |  |
| النسبة إلى <br> عدد <br> الأبيات | \|الأبيات | إلى عدد النصوص | تو اتـرــــــدا | القافــــوـوع | النسبة إلى <br> عدد <br> الأبيات | الأبيات | إلى عدد النصوص | تو عــــــدها | （القافـية |
| \％ヶワ，ヶケ | 01 | \％• ，7 | $\stackrel{ }{ }$ | مطلقة | \％ヶヶ，入r | 111 | \％•，vo | 10 | مطلقة |
| \％ru，v4 | ¢7 | \％•，¢ | r | مقيدة | \％${ }^{\text {re，}} 17$ | $7 \%$ | \％．，ro | $\bigcirc$ | مقيدة |

بالنظر إلى قوافي المرقثبين نجد أن القافية المطلقة هي أكثر ظهوراً من المقيدة؛ إذ بلغت



قو افـٍ ونسبة القو افي المطلقة في شعرهما هي ( 7 • , ا 1 | 1 ) وهي نسبة كبيرة تدل على حـب المرقثين للانطلاق وإطالة الصوت، ولم يكتف المرقشـان بالقافية المطلقة لانطلاقهما و إطالـــة صوتيهما بل لجأا إلى زيادة المد من خلال بعض حروف القافية مثل ألف التأســيس وحـروف الردف، والوصل، فالقافية المطلقة تساعد على إضفاء إيقاع موسيقي للقصيدة إذ تمثل نهايـــة
 القافية، بالإضافة إلى أنها كانت هي السائدة في الثشعر الجاهلي عامة، فهي تعكـس بحركتهــا فيمـا بين الفتح والضم والكسر حركة الـعربي اللائبة، وانتقاله (المستمر عبر الصحراء،" لــــلك بلغت القافية المطلقة • و\% من الثعر الجاهلي عامة ( (')، بينما ظلت القافيــة المقيــدة تمثــــل . ( $\left.{ }^{( }\right)^{\prime}$ " 1 .

وقد جاء إيقاع القافية في شعر المرقثين - في الغالب - إيقاعاً اختيارياً ؛ إذ حرصا على إبراز وظيفتها الجمالية بتثكيلها من حروف عدة يلتزم في بعضها ولا يلتزم في بـضها الآخر تحقيقاً للكمال الموسيقي، فهي تسهم في إظهار وحدة النص وجمـاليته، وإغراء القارئ علـــى متابعة النغم .

## حروف القافية :

ـ الروي :
يعد الروي أهم وحدة صوتية في القافية، فهو موضع التوقف، وآخر مـا يطرق الأنن مــن البيت، " فلا يكون الثعر مقفى إلا بأن يشتمل على ذلك (الصوت المتكرر في أواخر الأبيات"(")، فهو يعكس باتحاده وموقعه في أواخر الأبيات، صدى صوته على القصيدة، فيمنحهــا اســـمه حيث تنتسب إليه، فيقال قصيدة رائية أو لامية أو دالية .... ويظل هذا الروي بتكراره العمودي هو الامتداد الطولي للقصيدة، والممثل لوحدتها، والرابط بين أبياتها، فيطرح علــى القــصيدة ظلال صوته وذاته، ويمنحها بعض صفاته من قوة أو ضعف، ويصبح هذا الــصوت بــصفاته وكأنه مر آة تنعكس عليها عو اطف الثـاعر وأحاسيسه ومثاعره، أو بــصمـة تميــز صـــاحبها وتعكس حالته؛ لذا كان في معرفة هذا الصوت كثف لنفسية صاحبه .
'
「
"

ويبين الجدول الآتي الأصوات التي وقعت روياً لقو افي المرقثين

| الكروي في شعر（المرقّ الأصغ |  |  |  | الروي فّي شعر المرقّن الأكبر |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| اللعدد الكلية إلـــى | ع <br> الأبيات |  | صوت الروي | النعد الكـلـية إلــــى |  <br> الأبيات |  | صالروت |
| \％7ヶ，rr | \＆ 1 | مجهور | P | \％r ¢，＾r | $0 \%$ | مجهور | P |
| \％ヤと，7V | 19 | مهموس | $\tau$ | \％19，rr | ro | مهجور | $\downarrow$ |
| \％V，\9 | 4 | مجهور | $J$ | \％1．， 91 | r． | مهموس | س |
| \％0，19 | $\varepsilon$ | مجهور | $J$ | \％9，$\uparrow$ ¢ | IV | مهموس | ف |
|  |  |  |  | \％＾，ヶ¢ | 10 | مجهور | $\dot{\text { ن }}$ |
|  |  |  |  | \％7，¢ | 11 | مجهور | $J$ |
|  |  |  |  | \％ฯ，－\＆ | 11 | مهموس | 9 |
|  |  |  |  | \％¢，rq | $\wedge$ | مجهور | ب |
|  |  |  |  | \％\＆，ヶq | $\wedge$ | مجهور | $J$ |
|  |  |  |  | \％1 ，． 99 | r | مجهر | ج |
| \％1．． | VV | الإجمالي |  | \％1．． | 111 | الإجمالي |  |

وقبل أن نشرع في استنطاق هنا الجدول، وتحليل النتائج التي تترتب على ذلك، فإننا سوف نستعين بتقسيم إبراهيم أنيس（＇）لحروف الهجاء التي تقع روياً؛ لتنتين على هــيـيها موقــع
 الآتية ：
＇ العربي ：
ا－حروف تجئ روياً بكثرة وإن اختلفت نسبة شيوعها في أثععار الشع اء وتلك هي ：الراء．اللام．الهـيم．
النون . الباء . الال .
r－حروف متوسطة الشيوع وتلك هي ：التاء ．والسين ．القاف ．الكاف ．الهمزة ．العين ．الحاء ．الفاء ．
الياء ．الجيم
r－حروف قليلة الثيوع ：الضاد ．الطاء ．الهاء ．
ع－حروف نادرة في مجيئها روياً ：الذال ．الثاء ．الغين ．الخاء ．الثين ．الصاد ．الزاي ．الظاء ．الواو ． انظر ：إبر اهيم أنيس ، موسبقا（الثعر ، مرجع سابق، ص

ا- يلتقي الشاعران في استخدامههما الحروف الثـائعة و المتوسطة رويًا لقصائدهما، فقد فــــق المرقش الأكبر صاحبه في تنوع حروفه حيث نظم شعره على عشرة أصــوات مختلفــة، أمـــا المرقش الأصغر فلم ينظم إلا على أربعة أصوات فقط .
r - إن الأصوات التي كانت قليلة الثيوع - في شعرنا العربي - كالضاد، والطاء، والهاء، قد خلا منها شعرهما .
r - يلاحظ - أيضاً - أن أيّا من القو افي اللفر، كالصاد، و (الطاء، والهاء الأصلية، والو او، أو القو افي الحوش كالخاء، والذال، والظاء، و الغين،( ') لم تقع مطلقاً في شعر هما .

६ - سيادة بعض الحروف على الروي، وندرة بعضها، واختفاء بعضها الآخر فتتّةــــام المــيم والدال والسين، والفاء، لتحتل المرتبة الأولى في شعر المرقش الأكبر، ثم تأتي النون والـــلام
 روياً إلا في بيتين، أما في شعر المرقش الأصغر فيشكل صوت الميم مـا مجموعه (^؟ مــرة)

 لحرف الروي، وعدم انغلاقه صوتياً .

0 - ثمة ملاحظة أخرى وهي : أن طبيعة الأصوات التي استخدمها المرقثين روياً نجد أنهــا جميعاً من الأصوات المجهورة - فالأصوات المجهورة - أوضح في اللمـع مــن الأصــوات المهموسة، ولم يأت من الأصوات المهموسة روياً سوى صوتي : اللمين، والفاء فـــي شــعر المرقش الأكبر، وصوت (الحاء في شعر المرقش الأصغر .

 الغالب، إذا جاء الوصل هاء يجب التزامها في القصيدة، وهاء الوصل يجوز أن تكون متحركة أو ساكنة.( ') و الوصل جانبان الأول: إذا كان مداً فيكون بإشباع الفتحة ألفاً ... ويكون واواً إذا أشبع الروي المرفوع .... ويكون ياء إذا أثبع الروي المكسور، والثـــاني: الوصــل إذا كـــان هاء، فهي تأتي ساكنة ... وتأتي متحركة بالحركات الثلاث ( (")، ويمثل حرف الوصل في شعر المرقش الأكبر قصيدته التي يصف بها شدة شوقّه لأسماء ، ويقول("):

 ( الطويل )
والملاحظ هنا أن الثـاعر لم يعتمد على الوزن فحسب، وإنما جـــاء بعناصــر موســيقية
أخرى كالمدود والهاء ليضفي على النص إيقاعاً يتعدى الوزن و القافية فيشثير بــهـ إلــى مــــ النفثات الصادرة من أعماق قلبه، فقد أنهى دفقته الشعوريـة بصوت الروي (الباء) ( ()، فهــو صوت شديد مجهور، باعتباره من الحروف الانفجارية، إلا أن الثاعر استطاع أن يخفف مـن حدّة هذا الحرف بوصله هاء ساكنة حتى نهاية المقطوعة كنوع من الإيقاع الموسيقي، ليبــدأ دفقة جديدة في محاولة منه لتقريب الو اقع النفسي الذي يوحي بالعاطفة المحمومة المتعبة التي فقدت القدرة على الاحتمال، فالثاعر يرسمها بدقة متناهية باختياره ألفاظ معبـرة ( صــبابة ، قلبه) عن شدة شوقه، ويما تخفيه جوارحه من هيام شديد، وحب جارف ينزعـــن بــه نــــو أسماء التي تميته بهو اها ، وشظلت نفسه بغرامها . ومن أمثلة حرف الوصل في شعر المرقش الأصغر : (º
' ' ' عدنان حقي، المفصل في العروض والقافية وفنون الثشع، مرجع سابق، ص


$$
.9 \lambda-9 v
$$

" ${ }^{\text { }}$
 * ( الايوان : ص


 ( الطويل )
يتجلى حرف الحاء في ثـيايا الأبيات وفي رويها؛ ليوحي بالهمس، ومما يلفت النظر فــــي هذه الأبيات هو كثرة السكون، الأي يكاد يعادل أحرف المد في الأبيات، ويخلق هــــا
 راحة وتفريجاً عن العو اطف الكامنة في داظله، فهي تعبر عن رؤية فيها الكثير من المعانـــاة،
 ويختم الثاعر أبياته بروي الحاء المشبعة بالواو الموصولة، ذلك ألن الحاء الح مخرجها من وسط الحلق، والواو مخرجه الجوف، فالقصيدة كلها جوفية المغى ( إن صح التثبير ) فكان التناسب الرائع بين المعنى والصوت . ـ الردف:
 الروي مباشرة. وللردف أهمية كبرى في إبراز صوت القافية وإكسابها إيقاعاً و اضحاً، والردف الرف
 الثاعر في باقي القصيدة، فالأف صوت ثابت لا يتغير ولا يتبدل يلتزم به الثـاعر قبل الـــروي
 قرب في بعض الصفات " (')، وفي القافية المطلة يكون التبادل ما بين حرف الــو او وال واليــاء
 ولا يكون في اللين إلا نادراً " (")، ومن أمثلة الردف في شعر المرقش الأكبر، قوله ( (): سَــرى لَــيْلا خَيـــالُ مِـنْ سُــلَيْمى
'



 ( الو
يدلل حرف المد إلى القافية المردفة في كل أبيات القصيدة، ويتجاوب مع الردف إثــباع حرف الروي، مما يُوجد إيقاعاً متجاوباً في القافية بمد الــصوت و إكــساب القــصيدة درجـــة موسيقية متقدمة، فالتعبير (وأرقب) يرسم صورة الخائف المترقب الحذر، فالثاعر يجسد هيئة الخوف والقلق بهذا اللفظ، كما أنه يضخمهـا بكلمتي (وهم بعيد)، ليظهر الأثر الاتفعالـي الــــي تؤديه القافية ورويها لإبراز صور البعد والفراق •

ومن أمثلة القافية المردفة في شعر المرقش الأصغر، قصيدته اللامية ( ') : آذَنَـــتْ جـــارَتِي بوَشْـــكِ رَحيـــلِ بـِ أُْٔتْـــــفُ المــــالَ لا يَـــذُّمٌ دَخِيلــــي أَزْمَعَــــتْ بـــــالفِراقِ لَمَّــــا رَأَتْنِـــــي ( الخفيف )
اعتمدت هذه الأبيات رويّاً مجهوراً، وهو حرف اللام ( ${ }^{\text {( }) ، ~ ف ا ٔ ك ث ر ~ ا ل ـ ـ ش ا ع ر ~ م ـ ـ ن ~(ا ل ك ل م ـ ـ ـ ا ت ~}$ اللامية داخل أبياته، حتى يصل بينها وبين القافية وصلاً قوياً بحيث تتجـــاوب الكلمـــات مــع الـا بعضها بعض، ومن الملاحظ أن روّي الأبيات مكسور ومردوف بالياء، فقد أكثر الــشاعر مــن حركات الكسر في الكلمات اللسابقة له في كل بيت طلباً للمجانسة بينها وبين القافية، كمـــا أن "الكسرة حركة تشعر بالرقة و اللين "(") ومن خلالها يصور الثاعر مدى خلافه مــع صـــاحبته ومجاهرتها له بالمفارقة و المغاضبة، بسبب إتلافه للمال ولو تأملنا إيقاع الكلمات والحروف في الأبيات من غير شك أننا سنكتشف بأن الشاعر المرقش الأصغر يلتمس الإيقاعات الموســيقية الطويلة ليفرغ فيها زفراته، فهو يكثر من حرف المد كثرة ملحوظة فهي تتنشر في كل بيــت محدثة إيقاعاً متناغماً، يحس قارئ الأبيات بأن نظامها الإيقاعي يهزه ويدغدغ مساحة مشاعره من غير شعور منه يجد نفسه تحت سيطرة سحر إيقاعات الأبيات .

$$
\text { ' ) الاديوان : ص r } 9 \text {. . }
$$



"

## ـ ألف التأسيس :

هي ألف لازمة يفصل بينها وبين الروي حرف يسمى دخيلاً، و" ســـميت تأسيـسـاً لأن الألف على القافية كأنها أس لها .. " ( ' ) وألف التأسيس هي من أصوات القافية التــي يجـب على الثشاعر إلتزامهـا في كل قصيدته، وقد استخدم المرقش الأكبر هذا الحــرف فــــي قو افيــهـ ثمانياً وستين مرة، ومن أمثلته (`):

 ( الطويل)
فالتثكيل الإيقاعي للقافية في الأبيات المتقدمة يتمثل بصوت الروي (الفاء) ، فهو صوت شفوي مهموس، والنطق به يتم بوضع أطر اف الثثايا العليا على الثفةة السفلى بصورة تسمح للهو اء أن ينفذ من خلالها ومن خلا الثنايا، مع عدم اللسماح للهواء بأن يمر من الأنف، كمـــ أن الأوتار الصوتية لا تتذبذب عند النطق بها (")، وبهذا يتحقق فيه صفة الضيق والمحاصرة
 الشثاعر أشبعه بالياء التي تضيف لحناً جميلاً في اشتراكها مع الفاء في نهاية كل بيــت، ممــــ خلق إيقاعاً منسجماً مع المعاني والصور في الأبيات فصوت الألف جزء من التثكيل الإيقاعي للقافية لأـه يتكرر في جميع أبيات القصيدة، وهو صوت يغني الحس الإيقــاعي لألـــه يتميــز بالوضوح السمعي، فكلما زاد النطق بالصوت (الحرف) زاد وضوحه اللسمعي .

أمـا ألف التأسيس في شعر المرقش الأصغر ، قوله ( ${ }^{\text {( }): ~}$

 (الطويل )



$$
\text { 「 " الابيوان : ص r } 9 \text {. . }
$$

. rav ك ك
"

يتشكل الإيقاع من حرف الروي (الميم )( ') و ألف الإطلاق الساكنة التي تولات عن حركة
الفتحة المصاحبة للروي، فهي تعطي الأبيات نفساً أطول وأعمق، قد يتفق مـع موقف الــشاعر النفسي، فالمد يطيل في الصوت ويحدث ثقللَ، وهذا من شأنه أن يعكس توتر النفس وانكـسـار العواطف واستسلام المشاعر، ومما يجعل إيقاع هذا الحرف عميقاً وأثره كبيراً في أذن اللسامع أنـه يشترك مـع ألف التأسيس، فالألف قبل (الميم تبدو كأنها تجسد حالة الندم والشعور بالــــنب، ويزيد من تأثير ها مجيء الميم مفتوحة بعدها، والميم تعبر عن الضيق والأحزان، حيــث مــن بداية القصيدة إلى نهايتها نجد الميم تتوحد مـع الألف .

أمـا (القافية (المقيدة فكانت محدودة جداً، ولم ترد إلا في ( \& 7) بيتاً فقط من قصائد المرقش
 (القافية جمالية فنية وممنوية بارزة في قصيدته الميمية ( (「):

 ( الهريع )
يتثكل إيقاع الأبيات اللسابقة من سكون صوت الروي (الميم)، واختلاف الحــرف الـــذي
 في تشكيل قو(فيه، إلا أنه ينزع إلى الخروج على الرتابة الآلية للوزن في (الأعْصَمْ - خَيَمْ )، وتكرار حركة مـا قبل الروي (الفتحة)، مما ساعد مد الصوت فيها على تفريغ شحنة الانفعــال والحزن، حيث تبرز لنا معاناة الثاعر من خلا سؤال الجماد( هل بالايار أن تجيب صمم ) فقد
 قافيته وتسكينها كتقييده بالحزن والألم، فقد وفق الثشاعر في اختياره حركة السكون التي تخلق جمالية فنية، تتضامن مع ما يصوره النص من سكون وشعور بالحزن وذلك لما في نفسه من الخواطر المحزنـة والآلام المضنية؛ لأنه ينقل حقيقة ثـابتة غير قابلة للجــدل واللنـــاش وهــي مأساة فقد ابن عمه ثعلبة بن عوف الأي قتته بني تظلب.
' ' '

$$
\text { 「 ) الايبوان : ص } 9 \text {. . }
$$

" ) سناد الردف : هو أن يكون أحد البيتين مردوفاً ، والآخر غير مردوف .

ومن أمثلة القافية المقيدة في شعر المرقش الأصغر، قصيدته الميمية التي مطعها ('):

 ( مجزوء البيسط )
أوجد (لمرقش الأصغر إيقاعاً متنوعاً عندمـا نـاوب بين(الواو والبـاء) مع صوت الـــروي
 يستاعي من غير وعي حرف الميم لييين كثرة همومه، وتسانده في ذلك الكلمات التي لازمــت حرف الروي (الميم) بما توحيه من كبد وحزن (فالسجوم ) كثيرة إرسال الامع، ( والهجــوم )


 اللاظلي لذا يلجأ إلى تسكين القافية .

وجملة القول فيمـا تقدم أن شعر المرقشثين - في معظمه - ذو قافية مطلقة تبعــث فـــي الأبيات جرساً يوحي بانطلاقها من أعمـق قلب الثثاعر، وبذلك يزداد تأثير ها علـــى المتلقـــي، فهذه القو افي المردفة الموصولة ليست عنصر اً موسيقياً فحسب، بل هي روح الثاعر وبعــض فؤ اده ومستودع مخزونـه (الفكري و العاطفي .

 حرف مد، ومن المقار في علم الأصوات أن حروف المد أوضح فـــــي الــسـع مسـن الحـروف الأخرى كالعين و الفاء مثلًاً (") .

فلم تتوقف عنايتهما بأن تكون القو افي مطلقة فقط، بل رفدا لها إمكانيات إيقاعية متنوعة، تمثلت بألف التأسيس وأصوات الردف وهاء الوصل و ألف الإطلاق، ومرد هـــذه العنايــة هــو إدراك المرقثين للقيمة الإيقاعية للقافية إذ " تقوم القو افي الموسيقية بالتـأثير الجمـــلي علــى الحواس، فيزداد إدراك المرء لمعانيها كلما اختار الثـاعر الإيقاع الفـــاتن كـــالقو افي المــشبعة

$$
\text { ' ) اللايوان : ص \& } 9 \text {. }
$$

「 ) إبراهيم أنيس ، موسيقا الثشع ، مرجع سابق ، ص ص ז

بالمدود، وكالهاء المشبعة التي تصل حرف الروي في نهاية القافيــة " ( ')، لتمــنـع القــصيدة المرقشيّة مزيداً من التألق و الجمـال يُضافان إلى جمال المعنى وسموّه .
ويبين الجدول الآتي حروف القافية، في شعر المرقثبين :

|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| التأسيس | الردف | الوصل | اللروي | نوعها | القافية |
| ألف | - | هاء | ب | مطلقة | غالِبْهُ |
| - | ألف | 8 | ب | مطلقة | خِضابُها |
| - | - | الواو اللناشئة عن إشباع ضمة الّاوي | ج | مطلقة | أبلج |
| (ألف | - | الّو او الناشئةٌ عن إشباع ضمة الّروي | ج | مطلقة | خالِّعُ |
| - | ألف | ألف | $\lrcorner$ | مطلقة | زادا |
| - | - | ألف | 」 | مطلقة | قٌا |
| - | واو أو ياء | الّو او الناشئةّ عن إشباع ضمةّ الروي | 」 | مطلة | هُجُودُ |
| - | - | - | $J$ | مقيدة | بصر |
| ألف | - | الواو الناشئة عنّ إلثباع ضمة الّروي | س | مطلقة | بَسايسُ |
| ألف | - | الياء الناشئةّ عن إشباع كسرة الروي | ف | مطلقة | مُخالِفِ |
| - | - | - | $J$ | مقيدة | الوهل |
| - | - | (ألف | $J$ | مطلقة | تَعْدْلا |
| - | ألف | (ألف | $J$ | مطلقة | الالهالا |
| - | - | الّياء الناشئة عن إشباع كسرة الروي | P | مطلقة | مُستْعجمُ |
| - | - | - | P | مقيدة | كلَّ |
| - |  | - | $P$ | مقيدة | الخيم |
| - | - | - | P | مقيدة | اللتمائمْ |
| - | ياء أو واو | اللياء الناشئةّ عن إشباع كسرة الروي | $\dot{\sim}$ | مطلقة | سقفين |
| - | باء | (ألف | $\dot{\sim}$ | مطلقة | فاسقِينا |
| - | (ألف | هاء | ¢ | مطلة | إغفائِهِا |
|  |  | ثو (فّي المرڤّث الأصغ | حرو |  |  |
| - | واو | الواو الناشئة عن إلشباع ضمة الروي | ح | مطلة | تروحو |
| - | ياء أو ياء | - | $J$ | مقيدة | قٌ |
| - | ياء | اللياء (الناشئة عن إشباع كسرة الروي | $J$ | مطلة | جليل |
| - | ياء أو واو | - | P | مقيدة | قّايمٌ |
| ألف | - | ألف | P | مطلقة | دائما |

' ' ) محمد صادق حسن عبد الله ، جماليّت اللفة وغنى دلالاتها من الوجهة (العقية و الفنية و الفكريـــة ، ط1،



 الشعرية، ومهما يحصل فيها من التواؤم بينها وبين التجربة الثشعرية إلا إنه يبقى لها شـــئهيء

 من خلل خلق الموسيقا المنسجمة مع المعاني والصور فتكون عاملاَ فعالاً في استجابة المتلاء المّا
 و اقييا" (').

والشاعر حين يختار كلماته فإنما يختار ها اختياراً صوتياً للتجبير عن انفعالاته وأحاسيسه،

 الظواهر الصوتية التي برزت في مادة الشعر العربي ظاهرة التارية التصريع في الأبيات الخليلية، فقد
 الصوت الترددي منذ الابتداء بالنص .

ولم تكن ظاهرة التصريع هي الظاهرة البارزة فقط في شعر المرقثين، بل تنوعت أثكال
 بيت واحد يخلق إيقاعاً ميناً على المستوى الأفقي، وقد تتو الى حركة منها في مجموعة مــن الأبيات فيتشكل إيقاع رأسي، وقد تتشكل الموسيقا الااخلية من الحروف لأن " إعادة الأصوات



 الإيقاعية الااخلية علاقة تكاملية، فكل إيقاع ينهض بالإيقاع الآخر تعزيزاً للإيقاع الكلي .


$$
\text { يونس، بنغازي ، } 99 \text { ام، ص 1^9. }
$$


للنشر والتوزيع ، الأردن - إربد ، r . . بم ، ص هr با.

وقد اعتمد المرقثـان في إغناء الموسيقا الاخلية لثعرهما على ظواهر لغويــة متنوعـــة
توحي باقتدار فني وسعة في المعجم اللغوي، ولعل من أبرز هذه الظواهر :
اـ مستّوى التّكرار :

التكرار ظاهرة أسلوبية يلجأ إليها الأديب لتقوية معانيه والتأكيا عليها (') داخــل الــنص الأدبي، فهو" أسلوب تعبيري يصور انفعال النفس بمثير ... واللفظ المكرر فيه هــو المفتــاح الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان، فالمتكلم إنما يكرر مـا يثير اهتماماً عنده، وهو يحب في الوقت نفسه أن ينقلّه إلى نفــوس مخاطبيــه، أو مــن هـــم فــي حكـم المخاطبين، ممن يصل إليهم القول على بعد الزمـان والديار " ( (') . .

غير أنه مستحسن في موضعه. يقول ابن رشيق : وللتكــرار مواضـــع يحـسن فيهــا، ومواضع يقبح فيها وأكثر مـا يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني، وهــو فـــي المعـــاني دون
 إلحاح على جهة هامة في العبارة يُعني بها الثشاعر أكثر من عنايته بسواها. وهذا هو القانون الأول والبسيط الذي نلمسه كامناً في كل تكرار يخطر على البال، فالتكرار يسلط علـــى نقطــة حساسة في العبارة ويكثف عن اهتمام المتكلم بها (") فيحمل بذلك دلالة نفسية للمتلقي مسـن خلاله، فمن مظاهر النكرار عندهما :

ــ التكرار الصوني :
تعد ظاهرة التكرار الصوتي لبعض الحروف في القصيدة الثشرية من الوسائل التي تغتي الإيقاع الااخلي بواسطة ترديد حرف بعينه في الثطر أو اللسطر، أو مزاوجة حرفين أو أكثّـر وتكرار ذلك في مقطع شعري يعكس الحالة الثعورية للمبدع وقدرته علــى تطويـــع الحــرف ليؤد ي وظيفة التنغيم إضافة إلى المعنى () .
' ) الطيب ، المرشد في فهم أششعار العرب، مرجع سابق، ج/r ، ص


 © ) عبد الخالق محمد العف، " تثككيل البنية الإيقاعية في الــشعر الفـــسطيني المقــاوم "، مجــــة الجامعــة الإسلامبة، م9 ، عr ، غزة ، 1 . . .

وظاهرة تكرار الحرف موجودة في الثعر العربي، ولها أثرها الخاص في إحداث التأثيرات
اللفسية للمتلقي فهي قد تمثل الصوت الأخير في نفس الثاعر أو الصوت الذي يمكن أن يصب فيه أحاسيسه ومشاعره عند اختيار القافية مثلاً، أو قد يرتبط ذلك بتكرار حرف داخل (القصيدة الشعرية يكون له نغمته التي تطغى على النص؛ لأن الشـيء الذي لا يختلف فيــهـ اثــــــان أن لا لثعر موسيقا دون شيء من الإدراك العام لمعناه أو على الأقل لنغمته الآفعالية (') . ل

وينتج عن هذا التكرار هيمنة مجموعة من الأصوات في لفظة، أو مجموعة من الألفـــا تتضافر جميعاً محققه قيمه تعبيرية تمنح التركيب الجملي قدرة انفعالية، تمكن الثثاعر مــن أن يستعملها لإنماء الإيقاع و إغنائه ليحاكي الحدث المراد تصويره بحشد مهيمنات صوتية تتشكل من تكرار الحرف الواحد، سواء أكان في بداية الكلمة أم في وسطها، أم في نهايتها، ممـا يغني الموسيقا الا(خلية، ويجعلها أكثر ارتباطا بالمعنى والدلالة عليه .

ولتكرار الحرف (الصوت ) في شعر المرقش الأكبر حضور واضـح على نحو مـا نجده في
قصيدته الميمية، التي مطلعها (َ):
 (السريع )
بدت في القصيدة نغمة لذيذة نتيجة لنكرار صوت الــسين الــصفيري، وصــوت الـــراء
التكراري، فقد نجد الثثاعر يركز على الحروف ( الأصوات) العذبة والرقيقة؛ فأكثر من أصوات الكاف والراء واللبين، أمـا الياء وحدها، فقد وردت في أبيات القـــصيدة ثمـــانين ( • ^) مــرة،
 كلمات موزعة على النص (رسم، الرسوم، أسماء، السيف، القو انس، ...) إضافة إلى تكــرار صوت الصاد(१) مرات، (صمم، صاحبي، الأعصم، مصاليت ، ... )، ويشترك هذان الــصوتان بصفة الهمس ويختلفان بصفة الترقيق والتفخيم ممـا يوحي بقوة انفعال الثـاعر، وفضلاً عـن تكرار الثـاعر صوتي السين والصاد، فإنه يكرر أصواتاً أخرى مثل صوت الثاء الـــني يتكــرر
’ ) رينيه ويليك ، نظرية الأدب ، ترجمة حسام الخطيب ، ط بيروت، 19AV1
" ${ }^{\text { }}$ ) الإيوان : ص


(7) مرات، وصوت الفاء أيضاً يتكرر (Y0) مرة. ونـلاحظ أن الثاعر جمــع بــين الأصــوات (المرققة والمفخمة معاً، ممـا يال على نفسيته المتوترة التي تــسيطر عليهــا عاطفــة الأســـى و الحزن الثديد لفقده ابن عمه ثُلب بن عوف .

وقد زاوج الثشاعر بين حرفي الكاف و الصاد وهمـا مهموســـن، كمـــا أن صــفة الهمــس و التفخيم لحرف الصاد شحنت هذه القصيدة بقوة إيقاعية زاد من تأثير ها الجمـــالي مزاوجـــة حرفين متباعدين في المخرج شدة ورخاوة، تفخيماً وترقيقاً، ومتفقين فــي صــفة الهمــس، والحروف المهموسة كما معهود عنها يوحي استخدامها بالحزن والتعبير عن خلجات الــنفس ففيها معنى الههوو و وانكسار النفس .

تبدو في هذه القصيدة جلجلة موسيقية ناتجة عن صوت القاف (')، فقد تكرر هذا الصوت في القصيدة، (r) مرة، ممّا أدى إلى انسجام في الموسيقا الثعريـة، وائتلاف فيها، وحـرف القاف في ذاته يحمل قدراً من القوة و القسوة والخشونة، ولعل تكرار هذا الحرف إلى جوار مـا يحمله من دلالة صوتية ينسجم مـع الالالة التي يحملها النص، ويعمقها، كإظهار التوتر الــــي يشعر به الشاعر، مما يوحي بالثقلب والاضطراب، والأين الممتد، وكأنه بذلّك يفرج عن توتره النفسي بهذا الحرف المتمثل في،( قفر، رقش، قلبي، قلم، القوم، وقوقه، يعقم... ) .

تكشف الأبيات عن مساحات حزن عميق يحتدم داخل الذات التي تعرضت إثــر ( رحيــل (الصديق ) إلى ضرب من الانكسار النفسي ساعد على إظهاره الألفاظ المشددة ( الآيّار، عمـــك إلا،، حيّ، المزلّم .... )، ومعلوم أن الثشثديد في اللفظة يضخم حالة الحزن عند الثشاعر، ويشدد على أثر الفراق وتداعياته، وذلك لما يتميز به الحرف المشدد من قوة وشدة، فالتشديد يتـسم بأنه ذو بعدين متناميين، أولهما أنه تأكيد على واقع الحال بغرس الحقيقة القائمـة فــي ذهــن المتلقي، وثانيهما أن الثاعر يسعى إلى صب انفعالاته ومشحوناتّه عبر هذا المناخ الموسيقي، فالتكرار الكمي لهذه الأصوات شكلت ظاهرة أسلوبية لافتة للانتباه، إذ إن المعاناة هي البــؤرة الأساسية التي انصهرت فيها، فأوحت بموسيقا معينة أضفت عليها ضـــربات إيقاعيــة بـــارزة منحت القصيدة إيقاعاً قوياً يتلاءم مـع المعاني الثديدة.
' ' ) كمال بشر ، علم الأصوات ، مرجع سابق ، ص YVY .

ويبدو أن هذه الأصوات قد أدّت دوراً مهماً في إبراز انفعالات الثـاعر وهيجانه النفــسي
هذا من جانب، ومن جانب ثـنٍ جعلت القصيدة متماسكة متحدة الرؤية متـششابكة الالالــة كــل صوت يفضي إلى صوت آخر، وكل كلمة إلى أخرى، فقــــ تميـزّت هـــذه القــصيدة بالحركـــة والأفعال، والنَّفس المتلاحق رُغم صعوبة بعض الأصوات، وهكنا كانت ألفاظ الشاعر متلايمــــة ومتجانسة بالرغم من الاضطراب الوزني في الأبيات الشعرية .

ومن الأمثلة التي تثير إلى اللتكـرار الــصوتي فـــي شــعر المــرقش الأصــغر قــصيدته
الحائية التي مطلعها ('):
أَمِسْنْ رَسْمِ دارٍ مــاءُ عَيْنَيـكَ يَـسْفَحُ ( الطويل )
يتضح التماسك الصوتي من تكرار أصوات موتلفة : الميم واللنون، والثلام، والراء. و هـــذه الأصوات متقاربة من حيث الخصائص النطقية، فثتققارب مواضـع نطقهــا ؛ فـــالميم شـــفويـة ، و النون و اللام والراء لثوية، كما يتسم نطقها بخفة واضحة، إذ لا تحتاج إلى جه عضلي زائد
 في الكلام بالعربية دون تعثر أو تعثلم فنلاقة اللسان كمـا نـلم جودة نطقه وانطلاقه فــي أتثـــاء

 التتاسب بين هذه الأصوات لشدة تقاربها

وقد اقترن حرف الـلام بكم هائل من الكلمات : (أهله ، سخالهـا ، عجلان ، ألـــــ ، رحــــي، الليل ، الخيال .... ) ، فالخيال عند الثشاعر يتمتَّل في الهروب من الواقع الأليم الذي يحياه بمـا فيه من مصاعب، فنراه يجسِّا من الطَيف حقيقة يؤنس وحدتّه، ويخقّف مــن حــدَّة الــشعور بالاغتراب الروحي والمكاني، فالثـاعر استعمل كلمة الليل للتعبير عن أجوائه النـــي يعيـشها، ونكرارها مرتين في القصيدة، تجعل القارئ ينفعل لمعرفة الأثر الأي يلقيه الليل علــى حيــاة
' ) اللايوان : Av .

 " ) المرجع السابق : ص זr

الشاعر، فهذا الليل يمثل في حياته لحظة اللسعادة التي لا تتوقف المسرات إلا بتوقفها ويظهـر الإيقاع سريعاً ليتلاءم مع طبيعة الممنى الذي يطمح إليه المرقش الأصغر .

أمـا صوت النون فيعد من أشباه الصوائت التي تمتاز بقوة الوضوح الــسمعي وســهـلة الانتشار، لذلك حقق الثـاعر من خلاله (الفاية التعبيرية، فسهل توصيل الرسالة الــشعرية إلــى المتلقي من خلال تكرراه الحرفي، أو تكراره الصوتي في الكلمات المنونـة بالحركـــات الــثّلاث، (ساقط - زورٌ - نـائماً - أشجاناً - مبيتٍٍ ـمنزلٍ - قهوةٌ - رجالٍ - طارقــاً - مجلــلٍ .... )، فهي تعطي صوتاً إيقاعياً واحداً مكوناً من النون المقفلة ذات التردد الثقيل المسبوق بصوت مد في بعض كلماته، ولصوت التتوين المتكرر في القصيدة بصوره المتنوعة، دور فاعل في إنتاج النغمة الإيقاعية المتتاسقة مـع مشاعر التوجع والألم المنبعثة من القافية الموصولة بـلواو، مما أدى إلى إيقاع متدفق، غير مضطرب, ولعل سبب هذا التدفق والاتسجام هو حـرص الــشاعر الثثديد والواعي على انتقاء المفردات، المنتهية بحرف الميم ومنونة في الوقت ذاته، لتــضيف تماثلاً صوتياً مكرراً يتكئ على التجانس في الغنة والجهر والانفتاح وبعـضض الــشدة، وهـــأ الترديد أعطى القصيدة قيمة أسلوبية يظهر أثرها فيمـا يتصل بها من أسمماء وأفعال.

ومما يزيد من سرعة الإيقاع داخل الأبيات اتصالها بعضها ببعض من خلال حرف الــو او اللاي يربطها برباط متين يمنحها مداً وليونـة، فقد ظهر حرف الواو في بداية الــشطر الثـــــي وبداية الثطر الأخير، وهذا يعمل على شد أزر الأبيات وتماسكها، كما يظهر كرابط نغمي بـين سطور القصيدة المتتابعة، ولعل ذللك يساعد في إيجاد نوع من التلوين الموسيقي الأي يحقــق وحدة عضوية متتاسقة ترتاح لها أذن المتلقي، وتأخذه إلى مراد الثشاعر، مما يحدث نوعاً من المجانسة الصوتية بين حرف الواو وحركات الضم في قرار الأبيات، وحركة الضمة كمـــا هــو معلوم " تثشعر بالأبها والفخامة " (')، التي بدور ها تنعكس على الإيقاع فتمنحـه تماسكاً يقويـــهـ ويثد أركانه .

ويبدو تو اصل وتتابع الإيقاع من خلال تنسيق القيمة الدالاية ودلالة المعنى فــي اســتـخدام الثاعر (الفعل المضارع في كل بيت؛ إذ يغطي إيقاع التكرار معظم أبيات النص، بسبب انسحاب صوت الحاء المهموس بشكلٍ متو اتر في القافية، ليشمل عدداً غير قليل من المفــردات، ممــا يظهر حركة جميلة تنتظم الأبيات بإيقاع منتظم لينطلق منه حتى نهاية الأبيات؛ وتواتر حـرف الحاء يزيد من قوة الأبيات وتماسكها، إذ إن الثثاعر يعمد إلى تغليب هذا الفعل بكثرة ليوصف هذا الطيف، ويدل على استمرارية إيقاظه من قبل هذا الطيف الذي يـزوره ســريعا ويختفــي سريعا، وهذا مـا يجعلنا نقول إنَّ الطَيف هو الثشاعر نفسه الأي هرب من أعدائه ليلاً ، بدلالـــة قوله ( '):


- التكرار اللفظي :

وهو مـا تطلق عليه نازك الملاأكة اسم التكرار البسبيط (「) ، وتكــرار الكلمـــة لا يكــون اعتباطياً لملء حشو، وإنما لغاية دلالية، " لأن الثـاعر بتكرار بعض الكلمات أن يعيد صــياغة


ولقد استوقف تكرار الألفاظ في الشعر القديم العلمـاء القدماء، فوقفوا عند هــذه الظـــاهرة
ودرسوها، وجعلوا لها، سبباً أو أسباباً، من بينهم ابن رشيق، الذي وجد أن تكرار الأســمـاء لا بد له من جهة يستتد لها، وأكد أن على الثـاعر ألا يكرر اسماً إلا لأغراض وفوائــــ بـلاغيــة، مثل " التشوق والاستعذاب إذا كان في تغزل أو نسيب " ( \& ) . ومن أمثّة تكرار الأسماء الأي يفيد التشوق في شعر المرقش الأكبر (0):



$$
\text { ' ) اللابوان: ص } 19 \text {. }
$$

" " الملاهكة ، قضابا الشعر (العربي، مرجع سابق، ص \& " منذر العياشي ، مقالات في الأسلوبية، مرجع سابق، ص


قد نأى بغَمْزٍ مـن الواشـين وازورَّ جانبُـهْ وبـــــادي أحاديــــثِ الفـــــؤادِ وغائبـــــهْ
 ( الطويل )
 أحز انه إليه، محدثة ألماً عنيفاً في صدره، وقدا يشكل هنا النكرار الرأسي لتثلك الجملة الإخبارية
 (النفس) التي تكررت مرتين، ولفظة القلب كذلك، وبذا يصبح هنا التكرار أكثر إثــــرة لحـس المتلقي، ممّا لو وردت الكلمةة مفردة .

وقد نقل اسم أسماء إحساس الثثاعر، وعمق مأساته التي يعانيها، مما يدل على إيقــاع موسيقي منسجم، يشكل انفعال الثشاعر حيال ما ألم به من حالات الثوق والحنين، ثـم أن هـــــا الحضور للاسم بشكل واضح داخل الأبيات يوحي بددى تعلق الشاعر به؛ لأنه يملاً عليه حياته

 المقطوعة إيقاعاً حزيناً هادئأ ينسجم مـ حالة الأنسى العيقي الذي يشعر به الثشاعر .

ويرد في أحيان كثيرة تكرار لكلمات معينة في أبيات القصيدة، وكل تكرار لهذه الكلمــــات
 أساسيا لا يقوم الثشع بدونه، ولكنه دال على غرض، يرمي إليه المبــــع، ويقــول المــرقش

أئلحـــــى امــــرؤ في حــــبِّ أسمــــاء
وأسمـــاءُ هَــُمُ الــنفس إن كنـــتَ عالمـــاً
إذا ذكرَتْهــــا الـــنفسُ ظَلْـــتُ كــــأنَنـني


 "

أول ما يثير المتلقي، في هذه الأبيات، تكرار ( ابنة عجلان ) ثلاث مرات، متساوقة مــع

 التي يعانيها بعد فقد حبيبته، ممّا يدل على إيقاع موسيقي منسجم، يشكل انفعال الشاعر حيــلال ها ألم به .

ويوجد تكرار الكلمة (لابنة عجلان ) التو افق الصوتي، ومن شأن هذا التو افق الصوتي أن



 الامتاد الصوتي الذي ينطوي عليه هذا الحرف ليكثف لنا حدة إحـساس الــشـاعر وتــوتره النفسي، مما جعل إيقاع القصيدة يتكثّف ويتميز بالحيوية والحركة المستمرة .

> ـ التكرار الصيغي :

وفي دائرة التكرار الصيغي، يطالعنا اسم ( الفاعل) الأي ألح عليه المرقشان بشكل واضح في ديو (انيهما (كقافية)، أو تكراره واضحاً في قرار الأبيات، ومن القصائد التي أدى اسم الفاعل دوراً مهماً في تثكيل إيقاعها الداخلي، قصيدة المرقش الأكبر ("):



 ( الخفيف )
 حرص الشاعر على توازن هذا التكرار، فقّا استعمل نغمة واحدةً لكــلّ شـططر مــن الأبيـــت
 " "الليوان : ص v^.

السابقة، فنكرار هذه الكلمات التي تصب في قالب صرفي واحد أعطت تمـثلاً من نوع خــاص زاد من وقع الإيقاع، لامتلاكها موقعاً ثابتاً في بداية السطر الثشعري أو نهايته .

وقد أغنى تكرار اسم الفاعل الإيقاع الموسيقي الاخلي لقصيدته بسبب تو الي حرف المــــ الذي هو جزء أصيل من تركيب اسم الفاعل، وبما يصنعه توالي المد من قيم خلافية مع الألفاظ الأخرى الخالية من المد، إذ يشكل وجود المد وانعدامــهـه علـــو النغفـــة الموســيقية اللفظيـــة
 مد، ما يشبه الزفرة التي تخرج من صدر الثاعر ليفرج عن همومه وآلامه، وينعكس بالتأكيد ذلك التكرار المُلح على موسيقا القصيدة من خلا المدّات المتتالية، التي جاءت ملانمـة لتصوير (الظعن في سير ها وهيئتها، فحركة الإيقاع تبدأ ممتدة، لترسم المسافات أو مساحات التـصوير،
 المجبرة على اللسير في وقت الضحى متتاسق مع صورة الإنسان المجبر على تـــرك قبيلتــه، والإيقاع في الصورتين بطيء، فالإنسان في حركته البطيئة لعدم رغبته بالابتعاد عن أهله تشبه حركة الظعن في سير ها، والتتاسق و اضـح بين (المشهدين لوناً وحركة و إيقاعاً.

أحسن الثـاعر استثمـار الموسيقا التي تنشأ عن تكرار حرف النون؛ لينقل عبرهـــا إيقاعــاً
 صوته وتمده بدلالة الانكسار، و إن تردد صوت النون في القصيدة يبعث فينا الثوق لمحاولــــة
 معبرة ومساويـة لتلك الصرخات التي أرسلها ذلك الحزين الذي يعيش حياة الغربة .

وإذا أنعمنا النظر إلى هذا الصوت، ونربط بينه وبين عاطفة الثـاعر وجدناه قوى الانطباق على (الحالة التي يعبر عنها المرقش؛ حالة الأسى والأين المكتوم وبذلك يلتحم أنين الأصــوات بأنين المعاني، وتتتـاغم مع تجربته الحزينة اليائسة؛ وكأنه يلح على إبراز الثحـنة الانفعاليــة التي يستشعرها في وجدانه، بحيث يخرج لنا ذلك الصوت الأسناني الأنفي المجهور؛ محاكياً به الأسى الأي يختلج في قلبه، والأثين الأي يعانيه؛ ممّا يؤكد " أن الثشعر يشبه الموســيقا فــي
' ) نهيل فتحي أحمد كتانة، دراسة أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني، رسالة ماجـستير، كليــة الآداب،



دلالة الأصوات على المعاني، بحيث إن السامع يفهم المغنى من الرنة والوقع، وإن هو لم يفهم
 والمتناغمة التي اتذتت سلالم صوتية مختلفة بين الامتداد المفتوح والانكسار المخفوض، وكلة
 الخارجي، إذ وفر للإيقاع بنوعيه أصو اتأ داخلية تدعمه وتثريه وصوتاً خارجي يزينه ويغيه .


تتلاءم مع تفييلة بحر الطويل (مفاعلن)، وقافية القصيدة، ففي قصيدته الميمية، يقول (") :


 ( الطويل )

اختار الشاعر اسم الفاعل من الفعل الثلالثي الأي لامه ميم في كلمات عديدة هي : (دائما

 الفاعل من أفعال مضارعة ماضيها على وزن ( فاعل) المنتهي بالميم، وذلك في كلمات (ماريا (مائما
 الجموع التي على وزن (فواعل) ولامها الميم المفتوحة، وذلك في ( ســواجما - فواحمـا


الأبيات، وساهم في بنائها بشكل جميل، ففي البيت الأول أوجد المرقش الأصغر التصريع مسـن خلل كلمة (فاطما) في نهاية الشطر الاؤل وكلمة (دانما) في نهاية الشطر الثاني. ولم يكتــف الثاعر باستذدام التصريع في المطلع فقط بل استذدمه في أكثر من بيت من أبيات القــصيدة فصرع بين كلمة (معاصما - ناعما ) في البيت الخامس، وبين ( فاطما - متلاتما ) في البيـــت
 . ${ }^{\text {「 }}$

اللسادس عشر، وبين ( واجما - نائما ) في البيت الرابع والعشرين، فنجده يصرع أبياته وفق

 يعتري الشاعر بعد أن افقضح أمره أمام فاطمة بتت المنذر، وهذه ها الكلمات اللمابقة، وإن كاتت متثثابهة في بعض أصو اتها إلا أنها متنوعة اللالهة؛ فكل كلمة لها دلالتها الخاصة المـستريتلة، والمتمعن في أبيات القصيدة، يجد أنها لا تحتوي سوى الحزن الجارف، الــــي يغطــي حيــا الثاعر، وكأن فقدان المحبوبة حول حياته إلى شيء آخر مختلف عما سبق فلم يعد يطلق، إلا



 النغف لأداء الغرض المراد وهو إظهار عمق الحس المرهف للشاعر في حبه وولعه لـ (فاطمة)، أي أن الشاعر قد عد إلى تكرار ألفاظ وصيغ معينــة لخديــة الجــرس الــصوتي، والـــنغ الموسيقي بما يزيد من تناسب الأصوات في قصيدته " باعتبار ها المبأ الأي يـسـمح باقامـــــة
 ضمن دائرة الترنم الصوتي مما يبعث على الشد والاتتباه .
’ ' ) لوتمان ، تحليل النص الشعري بنبة (القصبدة ، مرجع سابق، ص 7 .
r
يشكل التتوير تتقية إيقاعية أخرى تصب في إطار البع العروضي للقــصيدة العموديــة،

 . مرمى نفسي ودلالي يقصده الثاعر

 الالالية والإيقاعية، ذلك أن كليهـما يعتمد على مفردات وجمل، وفي علاقتها بالموضوع الــــــي
 العروضية، أو مجرد كونها حرية عروضية، أو فسحة إيقاعيــة هــشة، بــل ربمــا متتفــــأِ عروضياً، فائدته أن " يسبغ على البيت غنائية وليونة، لأنه يمده ويطيل صوته " ("ّ) .

وبذلك يكون التدوير المتمرد الاوول الذي يخرق نظام استقلالية الــشطرين فـي ضــو معطيات التكوين الصوتي والالاي للبيت الثشعي، إلا أن أثطر التتوير تظل في النهاية تحتفظ بقيمتها الوزنية ـ عروضياً ــ من حيث احتو اؤها على نفس التفاعيل التي تـتّضيها الأثـــطر
 الشعورية، وانسجاماً مع درجاتها الروحية والفكرية .
 ورود الظاهرة الأسلوبية بغية " تظليص ظاهرة الأسلوب من الحس الخالص لتوك التول أمرها إلى







الشثاعر لاستثمار الطاقات الإيحائية لهذه التقنية بما يسهم في إغناء البعد الــدلالي للقـصيدة . يطالعنا التدوير في قصيدة المرقش الأكبر ('):

 سَـــيْفـِ وهــــادِي القَـــوم إِْ أَظْلْــــْ


ثُعْلَــبُ ضَـــرّابُ القَـــوانِس بــــالس

تشكل كلمة دنـانير بؤرة محوريّة تربط بين شّقي البيت، وتعكس مسـن خلالهــا الموقــف النفسي الأي يستشعر به (الثاعر، فقد جعل من كلمة دنانير رابطا لغويّا يعكـس رابطـــا دلاليّــا ومعنويّا، فربط لفظ دنـانير بالوجوه في شّقه الأول، وبإطر اف البنان في شّقه الثاني، و الموصــل بين الثطرين في البيت الثاني أداة الحصر إلا، فالمسوغ الثعري الــذي دعــا إلــى ضـــرورة التدوير في البيت الثاني هو مسوغ دلالي، إذ إن هذا البيت المدور مع البيت اللسابق والمكمــل له، هو بؤرة ومحرك الدلالة في القصيدة وكأن لا بد من تميزه إيقاعياً كـــلك، لهـــأا خــضع للتاوير كي يستقل في تميزه وظهوره وسيادته الموسيقية والدلالية، وفي البيت الثالث تنقـسم لفظة اللسيف لتدور البيت، فربطها الشاعر بمـا قبلها لتأكيد على قوة ثثلبة (بــن عمــه، وبمــا بعدها لإلصاق القوة بثُلبة، فهذا المعنى شديد الصلة و التر ابط مع بعضه بعض، وهو بذلك يشبر إلى فارس القبيلة ودفاعه عن الحق ورد شرف مهان وحق مضاع .

ويبدو أن أبيات التدوير هذه ترتبط بمعاني الحركة وأفعال النفس في منـازعها الانفعاليــة المختلفة بما تتيحه تتابع التثنكيلات الصوتية، وتلاحقها بسرعة للاخول فــي مــساحة البيــت كامـلا، وبذلك يكسب الثـاعر انتباه المتلقي، ومشاركته في العو اطف والأفكار بمـــا يحقــق لـــه غرضه المتمثل في تأملاته و أفكاره المتمثلة في وصف لؤم بعض القبائل ( ('):


وَيخْـْرُُ الـــدُّخانُ مـــن خَلَـــل ال


حَتَّـــى إذا مــــا الأَرضُ زَيَّنَهـــــا ال خُّطْـــــانَ لم يُوجَـــــْ لـــــهُ عَلْقــــــمْ

تو اصل تقنية التدوير حضور ها في الأداء الشعري من خلل تشكيلات لغوية غير متجانـسـة تجمعها بنية مضادة (خلل ال - ستَّر) و ( أكلو ال ـ الخطبان ) فيتحول المرئي إلى ملمــوس عبر إسناد (خلل) بصورته (الملموسة إلى (اللستر) بصورته المرئية، خالقاً بذلك صورةَ مفارقة


التتافر .

وهذا التدوير يمثل تدقق معاني عديدة في زمن قليل، وكلمات وجيـززة متــصـة، بدلالـــة
إيحائية ترقى إلى مستوى الحقيقة في نظر الثاعر، من خلا أداة التعريف (أل) التــي تعطـــي "إحساس صوتي بأنها كلمة مستقلة " ( ')، فالبنية التي اعتمدها الثثاعر هي بنية كاملة، تستقل في دلالاتها الموضعية، إلا أنها ترتبط بنست دلالي واحد يؤدي إلى الالتحـــام، وهـــا الالتــــــام (الكبير في نسيج لغة القصيدة يفسر هيمنة التدوير الذي جاء به هنا بمثابة رابط موسيقي لهذا . النسيج الثشعري

تظهر تقتية التدوير في الأبيات السابقة واضحة الالالة على عمق ارتباطها بالمعنى، ولم يستعمل الثـاعر ظاهرة تدوير الثطرين بمحض إرادته لتحقيق رغبة فثية مـــا، إنتـــا حالتــهـ
 فهجاهم بـالبخل الذي يدفعهم إلى إخفاء نـارهم حتى لا تظهر من بيوتهم، وبـالحقـــــ الــــي مـــلا عليهم صدورهم .

وتتني هذه اللتقتية تدوير الموضوع، أي اتصلاله دون انقطاع، حتى يكــون الموضــوع
متر ابطا، متماسكا، وهذا يعني عدم وجود جمل أو مفردات زائدة لا تفيــــ الموضــــوع، أي أن حذفها لا يؤثر على موضوع النص، وبالتالي يحقق الوحدة العضوية له، وهو يشير إلــى دور المبدع الهام في انتقاء المفردات التي لا نستطيع أن نضع لـها بديلا، واختيار الجمــل التــي لا يتكرر معناها، ممـا يفيا أيضا في تتاسق وترابط النص بـالرغم من الاضطراب الـــوزني الــــي أشار إليه النقاد في (القصيدة .
 ص שr

## 「

إن النص الثعري يقوم في طبيعة تكوينه على تنظـيم مكونـاتــه اللغويـــة والــصوتية و المعجمية والتركيبية والدلالية بطريقة خاصة، أساسها التشاكل والتخالف بين وحداته، بحيث تحاكي كل وحدة لغوية قائمة في النص وحدة أخرى - سلباً أو إيجاباً ـ في موضـع آخر مــن مواضع بنائه اللغوي، وهو مـا ينتج عنه نوع من التفاعل المستمر بين وحداته مــن ناحيــة، وتحقيق أكبر قّر من التتاغم الإيقاعي والتأثير (الفني من ناحية أخرى ('). وإنتا لسنا في مقام البحث في خصائص النص الشعري كلها أو التظير لها، وإنما نسعى من خلال هذه الار اســـة إلى إلقاء الضوء على واحدة من بين جملة خصائصه (الفنية، وهي خاصية التوازي، كما تتجلى . في ديوان المرقشين

فالتوازي مصطلح هندسي، وهذا المصطلح كغيره من المصطلحات العلمية التي انتقلت إلى النقد الأدبي فهو " مركب ثنائي التكوين، أحد طرفيه لا يعرف إلا من خلال الآخر، وهذا الآخــر - بدوره - يرتبط مـع الأول بعلاقة أقرب إلى التثشابه، نعني أنها ليست تطابقاً كامـلاً ولا تباينــاً مطلقاً، من ثم فإن، هذا الطرف الآخر يحظى من الملامحح العامة بمـا يميزه الإدرا اك من الطرف الأول، ولأتهما - في نهاية الأمر - طرفا معادلة وليسا متطابقين تماماً، فإنتا نعــود ونكــــافئ بينها على نحو مـا، بل نحاكم أولهما بمنطق خصائص وسلوك ثالانيهما " ( الّ) .

و التحليل اللساني للعمل الأدبي ينبغي أن ينحصر في كثف اللسق اللغوي الكامن في بنيته
 باعتبار ها تجميعاً ميكانيكياً بل كوحدة بنيوية كنسق، و المهمـة الأساسية هي اكتـشـاف قـــوانين النسق الجوهرية سكونية كانت أو دينامية" ( ())، وإذا حاولنا أن نكثف ععـن بنيــة التــوازي ووظيفتها الثعرية في ديوان المرقثين، فإنتا سنحاول أن نقف عند بــــض أثـــكال التـــوازي الماثلة في النص الثعري وليس كلها، لأن أي كلام لا يخلو من ظاهرة التوازي ســواء أكـــان
‘) محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ( إستراتيجية التتاص ) ، ط 1، المركز الثقــفي العربــي، الـــار





وجودها بشكل مكثف أو بشكل عرضي، وأحياناً يكون التوازي متجسداً في هيئة تتحقق معهــا درجات أعلى من التماثل الصوتي؛ أي أنها- إضافة إلى توازنها من حيث الوزن - تتثنابه فـــي المصوت الأخير، فتنشأ عن ذلك أنساق إيقاعية تتجلى في صورة تقفيات داخلية، ممّا يمنح البيت تناغماً إيقاعياً متز ايداً، ومن ذلك قول المرقش الأكبر ('):


نجد في هذا البيت تكرار كلمتي ( فما بالي ، وما بالي) (المتشابهتين في الوزن (مُفاعلتن)،

 إيقاع صوتي يبرزه " تكرير الفونيمات المتماثثة و المتثابهة "("))، كما أنتا نلمس التقابل الالالي الواضح بين لفظتي (أفي / يخان)، التي تتوسط فضاء البيت، والمماثلة الصوتية في ( أصاد / لا أصيد)، بحيث يحرك التو افق الإيقاعي بين (الكلمتين تتافراً دلالياً في الذهن، فوظيفة التماثـــل هنا لا تقتصر على التوقيع الصوتي بما تحمله الكلمات من موازنة، بل يتعدّى ذلك إلى إثــــارة الخيال عبر تقديم جويّين متضاديّن متنافرين


「


فالشاعر في هنا البيت يطابق بين ( الوفاء، والخيانة) مع التركيب فما بـــالي، ويماثـــلـ
 تركيبياً، وقا زاد من تثشابك هذه المعاني التجاور المكاني بين المتضادات المتمثـــــة بمركزيـــة


 ويبدو أن الثثاعر أراد من هنا التضاد التثبير عن حالة الاضطراب النفسي الذي أصابه نتيجـة عدم وفاء عمه بالعهود.

ومن نماذج التوازي قول المرقش الأصغر ('):

(مجزو
فالمتأمل للهنسة الصوتية لهغا البيت، يجد أنه زاخز" بالتوازيات الصوتية المعتمدة على
 الإيقاع والتركيب مولداً بذلك ما يسمى بــ (التوازي الإيقاعي) الأي "يقــوم علـــى التقابـــلـ أو التناقض بين جملتين شعريتين، أو بين مستويين تعبيريين يشكلان وحدة الجملة الإيقاعية "(") وذلك في التوازي القائم على المطابقة التامة بين المفردات نلمسه في تو ازيات أســهـهت فــي إغناء البعد الالالي للنص، نتيجة الجمع بين بناءات متضادة من جهة، ضمانأ لتحقيــق تـــواز إيقاعي، ينهض على التضاد والتقابل اللالي، ضمن نظام فني وفكري أكثر خفاء ودقة في بناء - النص

فقد أسهم هذا التقابل بصفته المتضادة إلى إبراز الفجوة الالالية، بين تجربتين مغايرتين هما تجربة الشاعر الفارس القوي، وتجربة الآخر الضعيف، وتبرز هنا ثثائيــة الماضــــي (أول الليل) / والحاضر ( آخر الليل)؛ فالماضي الجميل الذي كان فيه سيداً، وفارساً لا يعادله فارس، يقابله الحاضر المحكوم بالعثور والضعف، وهذا التضاد يزيد حدة التوتر؛ لذا يستدعي الثاعر

$$
\text { ' ) الايوان : ص } 91 .
$$

「 「 ) بسام قطوس، البنى الإيقاعية في مجموعة محمود درويش (حصار لمدائـح البحر)، مرجـع ســــبق، ص

وصف الخمر في هذه الأبيات لكي يعقد مقارنة بين مـا تفعله الخمرة بشاربها وبين توتر علاقة الاتات بالظرف الذي يحيط بها، فاستطاع الثاعر من خلالها أن يعكس التوتر الموجــود بــين الواقع والحلم، أو بين الرؤية و الروئيا.


فالأول يبدأ باستحضار موضوع القوة والصلابة والحذر(ليثٌ خادر) وهذا يعني أن هنالك تصادماً زمنياً مع و اقع تجربـة هذا الآخر (ضبعانٌ عثورْ) والثتي جاءت هنا موسومة بدقة فــــي رسم الصورة، وإحداث نوع من التغاير المـنوي بين (خادر) و(عثور) التي تأخذ حيزاً تأثيريـــاً في ذهن القارئ، فقد باعد المرقش الأصغر في البيت بين المتطابقين، فهذا الأمر الــــي يــشد المتلقي ويطيل مدة التوتر في البيت. ولا يخفى الإيقاع الذي يولده التضاد في البيت الــشعري، فإنه يتوازى والإيقاع النفسي المتوتر الذي يعانيه المرقش، والأي تعكسه هذه الرائيــة، مــن خلل تكرار لفظة (الليل) التي تحمل في بنيتها العميقة صورة الظلام الموجود في حياته يعادلها صورة الظلام الموجود في قبيلته، فصورة الظلام التي يعيشها لا يمكن أن تتبدد إلا إذا تبدد ظلام القبيلة .

ويناءً على ذلك نستطيع أن نقول: إن للرؤية والرؤيــة المــضضادة دلالـــة نفــسية عميقــة، فالشاعر في تأسيس نسقه الخاص اسنطاع أن يوضح حقيقة مشاعره عــن طريــق الااحــر اف في اللغة .

***)


تعتمد الأسلوبية في دراستها للتركيب على الجانب النحوي الأي يصف القواعد، التي بها
يتم تأليف الجمل من الوحدات الدالة، فهي لا تختص بدراسة المركب من الكــلام وحـــه، بــل تتناول جميع مظاهر الكلام من مفردات وتر اكيب، و " كل أسلوبية هي رهينة القو اعد النحويـــة الخاصة باللفة المقصودة (')، من حيث إن النحو بمعناه التركيبي يمثل مركز التقاء الاراسات الأسلوبية، إذ تأتي الأسلوبية من وراء النحو لتتحرك في حرية؛ لأن النحو يحدد لنــا أســـاليب تكوين الجمل، ومواضع الكلمات ووظائفها من حيث قدرتها على ضبط قو انين الكلام ( ().

لذلك نجد التراكيب النحوية بوضعيها ( الأصلي) أو (المجازي) تخضع لقوانين النحو، إذ لا يمكن أن يمتاز التركيب بالإبداع من دون أن يخضع لقو اعد اللغة المعيارية وثوابتهـــ؛ لأن تغيير مو اقع الكلمات بطريقة عشوائية لا تخدم المعنى إنما يفسد التركيب ولا يستطيع المتلقـــي فهمه إلا بعد أن يعيد ترتيب كلماته ويربط كل دال بمدلوله، لذا علينا أن نفرق بــين الاختيــار الذي يخدم النص ونستدل منـه على أغراض المتكلم، والاختيار الــذي يخــرج عــن معياريـــة التركيب النحوي ويخل بترتيبه(") فلا نكاد نعرف لـه معنى .

فلراسة التراكيب إذن تستتد إلى البحث عن القيم التعبيرية أو الــسمات الأســـوبية؛ لأن التركيب النحوي متى مـا أفتقد سمـاته الأسلوبية أفتقد قيمته وضاعت هياكله (للغوية،، والمفردة خارج التركيب النحوي لا تثكل قيمة معنوية على أصل الوضع، فلفظة (كتاب) مثلاً لها مدلول مستقر في ذهن المتكلم والمتلقي يميزها عن غيرها من المفردات، ولا تؤدي غرضاً زائداً على مدلولها لو تكلم بها المتحدث وحدها، أمـا إذا جاءت في تركيب آخر، فإنها تؤدي معنى جديـــاً تكسبه من وظيفة رتبتها في بنية التركيب النحوي، وذلك مثل الفاعلية و المفعولية، والإضـــافة و الحالية والوصفية، وغيرها من المعاني التي نجدها في المفردات داخل بنية التركيب النحوي التي تُضِِمَ إلى بعضها من خلال مناسبة معنوية مشتركة ترتبط بـهـا المفـردة بغير هــا مــن المفردات ارتباطاً حقيقياً أو مجازياً ( (') .






ويعد التركيب النحوي المتمثل في الجملة، البنية (للغوية التي تحمــل الـــلالات العديــدة، و العلامـات التعبيرية الناشئة عن التفاعل اللغوي اللي يتجاوز اللفظ المفرد، ليتنـــاول علاقـــات التر ابط التي تشد أطراف النسيج اللغوي داخل النص، " وتجعله لحمة واحدة ترتبط بها مكونـات المنجز الألبي" (').

والعلاقة بين مفردات التركيب النحوي ليست علاقة عفويـة، بل هي نتيجة خــضوع اللغــة لنظام خاص " يتحقق من خلا رصد حجم الجملة طولاً وقصراً، وترتيب أجزائهــا، أو تقــــيم بعضها على بعض، كما يتحقق من خلال ذكر بعض عناصرها أو إغفالها، ومن خـــلا رصــــ الأدوات المساعدة اللتي يستعين بها المبدع كأدوات العطف والجر، وأدوات الثرط والاستثناء، والنفي والاستفهام؛ ذلك أن حجم الجملة وترتيبها والربط بين عناصرها - هو الذي يُكون فـــي
 الكلمات الأخرى ذات الصلة بها و التي تحدد معناها ( ${ }^{\text {( }}$ ) .

وبناءً على ذلك ندرس أبرز المنبهات الأسلوبية التركيبية، التي شكلت ملمحــاً أســـوبياً بارزاً في شعر المرقشين، ومنها :
. * الاستفهام .
.
.

ج ' ) يوسف الكوفحي، " أعمال جبران خليل جبران العربي : دراسة اسلوبية " رسالة ماجستير، كليــة الآداب ، جامعة اليرموك، إربد ، الأردن ، V . . 「rم، ص
 " + جون لاينز ، اللغة و المعنى واللبـِق ، مرجع سابق ، ص

## 》 الثقديم والتأخير «

يعد التققيم والتأخير من أهم الظواهر الأسلوبية على مستوى التركيب، وهو " تغير فــيـي النظام التركيبي للجملة يترتب عليه بالضرورة تغير اللالة و انتقالها من مستوى إلى مسستوى

 للصياغة هي التعبير والتأثير على صعيد واحد " (")، وهو بهذا يمثل خروجاً عن اللغة النفية إلى اللغة الإبداعية " (") .

والأصل في الجملة العربية أن تخضع لترتيب يُنظَ تتابع أجزائها في الهيكــل الأساســـي للبناء اللغوي ومن ثم تستكمل عناصر أخرى يتم بها التعبير وتنتقل الآراء و الالفعالات، فهنـــــك
 بالفعل ثم الفاعل وبعده المفعول به ثم تتو المى الأجزاء الأخرى التي تكون مشتركة في الجمــــة الاسمية و الفعية كالحال و التمييز، ويلحظ التكامل ما بين الاسمية و الفعية إذ قـ يـــــئي الخبـر جملة

أما عن اهتمام البلاغيين في هنا المجال، فها هو الجرجاني يؤكد أهمية مبحث التـــــيم


 عن مكان إلى مكان " ( (')، والتققيم عند الجرجاني على وجهين : " تقديم يقال: أنّه على نـيــة التأخير وذلك في كل شيء أقررته مع التققيم على حكمه الأي كان عليه وفي جنسه الأي كان فيه كخبر المبتدأ إذا قامته على المبتّأ، و المفعول إذا قـدمته على الفاعل ..... ، وتقايم لا على نية التأخير ولكن على أن تنقل الشيء من حكم إلى حكم وتجعله باباً غير بابه وإعر ابـــاً غيــر



- لونجمان، القاهرة، 1990ام ، ص AT .



إعرابه، وذلك أن تجيء في اسمين يحتمل كل واحد منهمـا أن يكون مبتدأ ويكون الآخر خبــراً له، فتقدم هذا على ذلك وتؤخر ذالك على هذا " (') . .

وهو بذلك " يمثل عاملاً مهماً في إغناء اللغة الــشعرية وإغنـــاء التــــولات الإســـنادية
التركيبية في النص الثعري، ممـا يجعله أكثر حيوية، ويبعث في نفس القارئ الحـرص علـــى مداومة النظر في التركيب، بغية الوصول إلى الدلالة الكامنة وراء هذا الاتزياح اللغوي " ( ()، ومن هنا نستدل على أن تغير التركيب في الجملة ذو أثر كبير على الدلالة، إذ تعمـــــ القـــرائن المعطاة إلى فتح مغاليق النص، و إيجاد دلالة جديدة تكسب النص روحاً جديدة وتصويراً فنيــاً و إبداعاً متميزاً يترك وقعاً في نفس المتلقي .

ولْعلّ الحديث السابق يلفت النظر إلى أهم وظيفة من وظائف الانزياح ألا وهي "المفاجأة"(") التي تتولد نتيجة لاستعمال عناصر اللغة استعمالاً مغايراً للمألوف يعكس جمالية فنية تـــوازي إيحائية اللغة، وهذا الخروج أو الآحراف لا يعد عيباً أو نقصاً في الجملة إذا كان مقــصوداً أو موظفاً لإنتاج الدلالة الثعرية .

ومن خلا رصد هذه الظاهرة في شعر المرقّثين يلحظ أنها كانت ذات تردد كبير، وقد كان
 المرقش الأكبر () :


فَبـــتُّ أُدِيــرُ ؤَمْهـرِي كـــلَّ حـــــال

 " الأول ، V . . . " " ) اللابوان : ص
" ) سرى : أي قام . هجود : نيام .
" ) سمط : ارتفع • الأزطى : شجر ينبت في الرمل . (الوقود : حطب الأرطى .
 ( الو افر)

والنظظر في هذه الأبيات يلحظ أن النص مبني على الجمل الفعلية المتصلة بعضها ببعض


 تقتية التقديم مرة أخرى لما حقه التأخير رتبة، نحو تقديم الخبر على المبتدأ في ( أرقب أهلها
 البيت الثالث شبه الجملة (لنار) وأخر الفغل (يشب) مع أنه أصله التقايم.

1 ) (لمهها :بقر الوحش. جم اللتر اقي: لا حجم لعظامها وقت غمرها اللحم . التراقي : جمع ترقوة، وهي مقــدم الحلق في أعلى الصدر. آرام : ظباء بيض . "
" ) البِ : جمع بداء ، وهي الكثيرة لحم الفخذين حتى تصطكا. المجاسد : مفردها مجسد ، وهو الثوب الـــذي يلي الجسد . اليرود : مفردها البرد ، وهو الثوب الذي يلبس ظاهراً ويغطي الجسم . を ) أسبِّة الخدين : طويلة الوجه ، صقيلة الخدّ . الفرع : وهو الشعر • الجيد : العنق . © ) الأشر : تحرز في الأسنان يكون في الأحداث . شتيت النبت : متفرق الثشايا . برود : بارد . " ) النجائب : النوق السريعة . القصيد : الثعر .

ويلاحظ الالزياح التركيبي في أبيات النص الأخرى وقع في تقديم الخبــر شــبـه الجملـــة （عليهن）على المبتدأ（المجاسد）مع أنه أصله التأخير（المجاسدُ عليهن والبرودُ）، وكذلك كسر （الشاعر بنية التركيب مرة أخرى في تقديم（الخبر（ قطَعتِ）، وهو أولى بالتأخير（المو اثقُ قطعتِ والعهود）، وفق نظام الجملة الاسمية،＂ولكن نظام الافقات الشعوريـة الــــي يحكــــ العمليـــة الإبداعية لا يعترف بمثل هذا التركيب اللغوي، فجــاء الاتزيـــاح التركيبــي معبـراً وخادمـــاً
 （القصيدة، وكذلك قدم الجار والمجرور（لها）على المبتدأ（فرعٌ）، وأخر الفاعل（النجائب）عنــى الفعل（زارتها）

ويبدو من الملامم الالتفات－هنا－إلى أن الثـاعر قد استعمل تقتية التقــــيم والتــأخير، وذلك في غير موقع من هذا النص، تتمدد تدريجياً في تجــاوز البنيــة التركيبيــة（النحويــة）
 لمعرفة مـا هي الالالات الكامنة وراء هذا التجاوز؟

إن مـا تقدم من الحديث عن وصف تقنية التقديم والتأخير في الأبيات السابقة لا يكفي؛ لأنه كان تحركاً في المستوى السطحي من بنية（النص، ووصفاً للبنية من الناحية اللنوية وتثشكيلها، ولذلك لا بد لنا من أن نتحرك في المستوى العميق الذي تتنجه هذه التقتية بارتباطها بالــسيـق
الكلي للنص.

يقول محمد عبد المطلب ：＂إن طريقة دراسة الدلالات لا تمتلك وسائل محــددة لإلتـــاج دلالة محددة، وإنما الأسماق هي التي تخلق دلالاتها نتيجة لتحليل علاقاتها وصلتها بالو اقع، أي أن الملمـح الإشـاري للغة لا بد أن يلعب دوراً بارزاً في خلق الدلالة وإنتاجها، ومن ثم إظهــار الخطاب الأدبي في صورته التي تقربه من الفهم＂（
＂＇عمـاد الضمور،＂ظاهرة الرثاء في القصيدة الأردنية＂، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعــة مؤتـــه ، ،
(الكرك ، الأردن، \& . . זم، ص ع اץ .

「
اليرموك ، إربد ، الأردن ، ، . Yم، ص ז1 . .

「
． 1 汭

ويبدو لي أن الثقديم في لفظ (ليلاً) قد مثل إجراء أسلوبياً في مخالفته المستوى المعياري لترتيب (لجملة، ودلالة هذا التقديم للاهتمام باللفظ المقدم، وربما لامتلاكه القدرة على توصـيـيل الفكرة أكثر من لفظ (الخيال)، والليل علامة كونيــة أثــــاعت جــواً نفـسياً مملــو واً بــالقلق والهواجس المختلفة باستتعمال حرف العطف المقترن بالفعل ( فأرَّقني) لإظهار معانتاة الــشاعر
 الأو هام والأكريات، وضيق هذه الظلمة تتجسد في دلالة (لنار يشبُ) النار بوصفها (لمثبت مسـن خلا أسلوب التوكيد، والنـار هنا تستوي مـع ظلمـة الليل الذي لا خروج من ضـــيقه، وذلـــك أن النـار لا خروج من ضيقها بدلالة الفعل (يشب)، الأي يربطنا نفسياً بجو الضيق والعجز الــــي يشعر به الثشاعر.

لذا أخر (الخيال ( رمز الحياة والأمل) وقدم الليل ( رمز انتفاء (الحياة)، ليظهر معانتاته التي يعيشها من ألم الوحدة وظلام الوحشة و الغغبة التي يظهر ها دال (الليل) بكل مــــ يحمــــه مــن معاني القسوة التي تشكل في هذه التجربة خطاً من خطوط إنتاج الدلالة، وكان أولهـــا ارتبــاط قسوة الليل بقسوة النار .

أمـا الجزئية الأخرى من النص يتقدم فيها الجار والمجرور ( عليهن (المجاسد ، لها فــرع) في الجمل الاسمية ليثبت تلك اللسمات والأوصاف، أما الجملة (لفعلية( قطَعت المواثق) تأتي في أغلب أحو الها معبرة عن حالة التغير و التحول، فأفاد التققيم هنا التغصيص وتأكيد شدة قطــع العهود التي بينه وبين عمه عوف. أمـا تأخير الفاعل (النجائب) وتققيم غيره عليه؛ لأنه لــيس بمكان أهمية لدى الشاعر فقدم مـا هو أهم بالنسبة إليه .

وهكذا، فإن المخالفة البارزة في الخلخلة التركيبية للجمل قد عملت علــى مــنـح الــنص الإيحاء واللفة الإبداعية، وساعدت على إبراز المعنى العميق الأي ينطــوي عليــه (الخطــــاب الشعري من خلا خلخلة القواعد اللغوية، وتداخل الصور، فالثاعر ربط بين صورة المــر أة ، وصورة الطبيعة الحية، ونعتها بجملة من الصفات الجمالية، إذ يحيلنا ذلك على مقوم تخـــتص به المرأة وفق الرؤية الجاهلية، كونها رمزاً للخصب، وقد خص الثـاعر الظبية ، لأن " اتساع

حدقة عين (الظبية وطول عنقها يشكلان أداتين صالحتين لروئية مواطن الخصب وتتاوله "(' ).


مما يجعل المتلقي يدقق النظر في الصورة التي يبثها الــشاعر فـــي الأبيــات الــشعرية
والالالت التي تنطوي عليها بعض المفردات (الفرع) و( النجائب) و(القصيد)، فهي ذو دلاــــة و واضحة على (القبيلة) وليست المحبوبة كما يبدو في اللالة السطحية والمباشرة لها .
 المألوف، إلا أنها تتميز بقارتها على استيعاب الصورة المختلجة في نفس الثشاعر باســـتعالثه
 أحياناً لتطغى على مجمل القصيدة، وفي هذه الفكرة الرمزية تظهر رموز جزئية عديدة تتضافر مع بعضها بعض للتعبير عن الصورة الكلية للرمز .

ومن نماذج التقايم والتأثير في شعر المرقش الأصغر قوله ('):

 وأيُّ حــــال مـــنَ الــــدَّهْر تَـــــُومْ


عينُـــكَ مِسـنْ رَسْــمِها بــسَجُومْ (")






نَــشَّ مِسنَ الــدَّنِّ فالكــأْسُ رَنُوْ (')


$$
\text { ' ) (للدبوان : ص צ } 9 \text {. }
$$

" ) اللجو : مكان بـينه . لم يتعفين : لم يدرسن.
 " ) " المجيوم : جمع هجمة، وهي القطعة من الإبل .
" ) لا أريم : لا أبرح •

(') (')
شَـــــنَّ عليهـــــــا بمـــــــاءٍ بــــــــاردٍ

في كـــــلِ مُمْــــسى لَهـــــــا مِقْطــــــرَةٌ

لا تَــــصْطْلَي النَّـــــارَ باللَّيْـــــلـ وَلا
ولَـــْ يْعِنِّـــي علـــى ذاكَ حَمِسـيمْ (')

أَشْــعَرَنِي الهــَّ فَالقَلْـبُ ســقِيمْ ( )

قد كَرَّرَتْهـا عَلـى عَـيْنـي الهُمُـوْمْ ( ()
أكلؤهــــا بَعْــدَما نــــامَ الـــسَّليمْ (") أَبـكـــاكَ فالـــدَّمْعُ كالـــشَّنِّ الهـَــزِيمْ ( مجزوء البسيط)
يبرز الثـاعر في هنا النص تقنية التقديم والتأخير في أكثر من موضع مما يــلال علــى بر اعته، وقدرته (للغوية في الصياغة الأسلوبية، وتطويع الألفاظ لتخدم غرضه الأساسي الــــي يسعى إليه، فقد عمد إلى تققيم شبه الجملة (بها) على (سم كان (أرباب الهجوم) في قولهه : أَضْـــحَتْ قِفــاراً وقَــدْ كـــانَ بـهـــا فِـي سـالِفِ الـدَّهْرِ أَرْبـابُ الهُجُـومْ

والأصل فيه أن يقول ( وقد كان أرباب الهجوم بها ....)، لكنه قدم شــبـه الجملـــة (بهــا) لتأكيا الاهتمام بالمتقام، و إنه محور حديثه، وليوجّه ذهن المتلقي إلى أن الايـار هـــي موضــــع عنايته، لأنها أصبحت مقفرة بعد ما كانت تملأها (الهجوم ) الإبل .
' ) شين : صب . الشن : القربة . مينوط : معلق . الأخراب : جمع خربة وهي عـروة القربــة . اللهـزيم : القربة المتثققة .
" " " ) ن ناصب : من النصب أي التعب . الحميم : القريب .
 "
"

وكذلك قـدم المخاطب ابنة عجلان (لابنة عجلان بالجو رسوم)، لجذب اهتمام السامع إلــى

 والتثبت، وجعل الثاعر الاهر لا يستقر (إذ نحن معأ)، فقّا يستقر لو كان وحيدأ لكن الــدهر لا لا لا يستقر إذ كانا معاً، وكأن الاهر هو عدوه، وجعل البيت الأخير جواباً لذلك فالاهر هــو الــــي يبكيه، لكن بالمقابل يبكي عليه.

وفي البيت الحادي عشر كسر الثشاعر بنية التركيب اللفوي مرة أخرى بتقليمه ( الليـلـ)

 اللحبوبة، وكذلك الوصف جعله ملزماً للبرق بينما في البيت الأي يليه الوصف مفصولاً عــن الليل، ( وليلة بتها مسهرة ) ، فقّ فصل بين الليل وصفته السهر؛ لأن دواعي السهر ليـست
. دائمة من هووم ومرض وحزن
كما أنه أخر الفاعل ( حميم) في الثشطر الثاني ( ولم يغني على ذاك حميم) فانفصل الفاعل



 تطويع اللغة وصياغتها التي تتعر عن قلقه ومشاعره .

وكذلك قام شبه الجملة ( فيها) على اسم كأن (عقارأ) قصد التخصيص، وأصل التركيـبـ
 واضحة راوح بين استخدامها، فجعل من الفعل اسماً، ومن الاسم فعلاً، فالاسم يدل على الثبات

 توظيف ليخدم الهـف الذي يسعى إليه الشاعر، ( فالكأس، والان، والشن، والليــل، والبــرق،

و اللّليم، والهزيم) كلها ألفاظ تعبر عن البيئة التي يعيشها الثشاعر، و(الان و الثنن) مترادفـــان، و(الليل والبرق ) قرينان، و(السليم والهزيم) متو ازيان من حيث الألفاظ .


فالوعاء الذي يحفظ الماء ويحفظ الخمر هو رمز للبيئة البدوية ورمز للحياة البدائية، وجعل الثـاعر منه عنوان الحياة في الماء ومتعتها بالخمر، والليل هــو ارتبــاط الــشاعر بالــشوق و اللعثق ومكابدة الهموم والبرق الأمل الذي ينير الليل ويــؤذن بانقــضائـه لمعانقــة الــصباح و إشراق (الحياة، والذي يعانيه ( السليم) اللايغ يعانيه (العاشق من مكابدة الألم والشوق، ويسح الاموع كالماء؛ لأنه لا يجد نصيراً، فالألم لا يشعر بــه إلا صـــاحبه، و العــشثق لا يكابــده إلا العاشق، وإن كثر الأصدقاء حوله.

و هكذا، نلمح في هذا النص صوراً عديدة من صور التوتر الناجم عن الــشعور بـالوحــدة ومشاعر الحزن والضيق بدلاً من الفرحة من خلال تحديد الشـاعر للإطار الزمني " ليلــة بتهـــا مسهرة "، وتكرار لفظ الاهر، وكأنه يوحي لنا بسيطرة الوحدة والعزلة عليه بدون الأصـــقاء
 يستدعي طلب العجلة منها بتكرار لفظة (ابنة عجلان) التي تبدو في الالالة الــسطحية بأنهــا محبوبة الثاعر، وكذلك المكان المقفر دليل على اندثار الإنسان وضياعه وتشتتـه .

ويظهر من المقارنـة الأسلوبية بين أسلوب المرقشين تثـابه أساليب التققيم والتأخير فــي القو اعد اللغوية، و إسقاط ما في نفسيهما على الطبيعة الحية والصامتة، وكذللك تثابه الدلالات المعبرة عن فكرة خطابيهما الثعري .

يُعرّق الاستفهام بأنه طلب الفهر من الغير على جهة الاستعلام (')، فالاستفهام أســـوب
 على الصورة التي يظهر فيها، ولا جدال " أن الاستفهام أوفر أساليب الكعلام معــاني وأوسـعـها تصرفاً و أكثرها في مو اقف الالفعال وروداً ولذا نرى أساليبه نتو الثى، في مو اطن التأتر وحيــث يراد التأثير وهيج الششور للاستمالة والإقتاع، وإذا صحح القول : أن الكلام قـة عليا في البلاغة
 الخطاب وتنويع اللالاة وإطلاق سراح اللغة من سجن التقرير عندما يبرز في مقلمــة الــنص
 الرتابة والملل، إذ يخرج عن وظيفة الاستخبار، ويتلون لغرض الكاتب والسياق، فيؤدي الدور الوظيفي للمفردات والتراكيب، ويثير في نفس المتلقي مشاعر مختلفة هي " ألــصق بتــصوير

الأحوال النفسية من الألم والحسرة والتُجب والتوجع " (') .
وقد يخرج إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحو ال، وهذه المعاني كثيـــــيرة لا حصر لها، وكل ما يهمنا في هنا المقام موقع الاستفهام في ديوان المرقثثين، و والمعاني التـــي خرجا إليها في ديوانيهما، وكيف وظفا الاستفهام في شعرهما ليشكل ظـــاهرة أســـوبية لهـــا خصوصيتها الشعرية .

عند التأمل في ديوان المرقثثين نجد أن الديوان قد أكثر من استذذام أسلوب الاســتـفهام، إذ


 جا، ص إها.

 . 1 \& 1


المواضع التي ورد فيها، إذ يخرج عن غرضه الرئيس لمنح النص دلالات جديدة عبــر تعــدد أدواته وتلون معانيها التي يخرج إليها مراعياً القصد أو الغرض الأسلوبي الذي انبثقت علــى

ضوئه هذه الظاهرة.
وللاستفهــام ألفاظ موضوعة لهُ (') ( الههزة ، وهل ، ومـا ، ومن، وأيّ، وكمَ ، وكيف، وأين ، وأنّى ، ومتى ، وأيّان) تصنف في نوعين رئيسيين : الحروف والأسمـاء، وعند إجــراء الإحصاء الكمي لعدد التكرارات لكل نمط من أدوات الاســتفهام، أظهـرت الار اســـة النتــــئج الموضحة في الجدول التالي :

| (لإمرقّ) الأصغز | (لمرقش الأكبر | أداة الاسشتفهام |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 | 0 | همزة |
| 1 | V | هل |
| - | $\varepsilon$ | ما |
| - | $\stackrel{ }{ }$ | من |
| r | - | أي |
| 1 | - | ك |
| - | 1 | كيف |
| 1 | - | متى |
| - | - | أيـان |
| - | - | أين |
| - | - | أنى |
| 1. | r. | (المجمع |

- يلاحظ من الإحصائية السابقة أن أعلى عدد من النكرارات في حــروف الاســتفهام عنــــ المرقش الأكبر استخدامهd لحرف الاستفهام (هل)، فقد بلغ عدد تكراراته (V) سبع مــرات
 المرقش الأصغر مرة واحدة في سياق فراق الأحبة .



 لها أثراً في شعرهما .
- تعل كثرة الجمل الاستفهامية في ديوان المرقثين أمرًا لافثتا للانتباه، لاســيما الاســتفهام
 نفي؛ فإته لا يراد مغنى النفي بل يراد تقرير ما بعده.

وهذا يختلف كثيراً عن أسلوب الإخبار والتحقيق، وعن الاستفهام الحقيقي الأي يحتــــج

 الحسرة أو الاستنكار أو النفي...... إلخ .
' ' الاستفهام عن مضمون (الجملة المنفية يكون بالهمزة ( 1 ( ) فقط ، فهو مركب من همـزة الاســتفهام وأداة
 حالة الإثبات و( نع ) في حالة النفي
الاستفهام بـ ( لم ) في قول المرقش الأصغر :

ويَجْـــــشُ مِــــنْ لَـــــوْمٍ الـــــَّدِيقِ المَجاشِــــــا


الايوان : ص . . 1 .
يتصل الاستفهام هنا بحقيقة سابقة على الثاعر يراد بها حدوث ما يقتضيه مــن تــسليم فـــي مو اجهــة الأحداث ، فالثـاعر جاء في تعليلا لهذه الحقيقة ( ويجشم من لوم الصديق المجاشما ) وكأنه إنكار لعدم حدوث مقتضى هذه الرؤية لأه لو حدث مقتضاها لما حدث اللوم ، فالاستفهام هنا يفيد التثبيه . والاستفهام بـ ( لا ) في قول المرقش الأكبر :
أَدانٍ بهِـــــْمْ صَـــــرْفُ النَّــــــوى أَمْ مُخـــــــالِفي


الايوان : ص 9 ه .
يتضمن الاستفهام توجعاً وتحسراً، إِثر من فارقه، فالثشاعر يريد أن يقول فارقني خلطائي أيام النجعة، وقد خفي عليه نو اياهم؛ فلا يدري أيرجعون إليه، أم يخالفونه في مقاصدهم ؛ لأهـ لا يتعاطى العيافة . * أيام النجعة : طلب الكلأ ومساقط الغيث وقصد ذي المعروف لمعروفه ويقال هو نجعي موضع أملي لا لا لا「) حسين جمعة، جمالية الخبر والإششاء، : دراسة بلاغبة جمالية نقدبة، طا ، منشورات (تحاد الكتاب العرب، دمشق ، 0... .

- أما جملة الاستفهام بـ (من) (') فقّ وردت عند المرقش الاكبر في ثلاث صور، ولم تــرد
 المرقش الأصغر .
 عن الحيرة، بما آلت إليه ديار الأحبة، وما تثيره الأطلا من ألم وعبرة سكبت في ظل صمتها الرهيب، ومن ذلك قوله ( (") : لـــو كــــانَ رَسْـــمٌ ناطِقــــاً كلنَـــــْ




قَلْبــي فَعَيْنِــي مَاؤُهـــا يَــسْجْمُ




 ( السريع)
' ' من شو اهد الاستفهام بـ (من) عند المرقش الأكبر .

- من + اسم الفاعل (( مبلغ )) قوله :




## الايوان :ص \& 7.

فالاستفهام هنا يفيد (الالتماس) التماساً لهذا المبلغ ، ونوعاً من الثقدير لهه والتماساً منه لتبلغ الرسالة. - من + اللام الجارة في قولهه :



الـيوان : ص م
 تاصيلها إلى أن يصل إلى فكرته الانساسية .

" ${ }^{\circ}$ (الثئدِ : الندى . زهوه : لونـه أحمر وأبيض وأصفر . " ) الشجا : الحزن • الظعن : النساء بهو الجهن . ملـهم : أرض باليمامة كثيرة النخل .

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

إن الأسئلة التي أطلقها الشاعر ضاعفت طاقة النص الإيحائية وأشارت إلى مركز النص، فهي لا تمثل منطلقاً للإجابة بل تركز النظر نحو الفكرة للتأمل في حقيقة الحياة، فالفكرة هــي رثاء الثشاعر (لابن عمه ثُعلبة)، وإثارة الرؤى المتركزة في فضاء الوجود حول الموت الــــي سيلحق الجميع، ولن يواجه هذا المصير مع (الميت أحد، فالقصيدة في مجملها تدور حول فكرة الرحيل الذي جعل (النص يعج بالوحشة و الوحدة (الدار قفرُ - أضحت خلاء )، ولا نلمـح في هذا اللص إلا تغيب الحياة، ولعل هذا التغيب هو الذي دفع الثاعر إلى سؤال الجماد (هل بالايار أن تجيب صمم)، فالقصيدة في مجملها تحمل طابع الحزن (فعيني مـاؤها يسجم -شجتك) بل يبـرز الهلاك والفناء من خلل الحب (تبلت قلبي)، وحتى إن برزت معالم الحياة في النص (نبتها ثئد) إلا أنها سرعان مـا تغيب (نورّ فيها زهوه فاعتم) ليعيش الشاعر ظلام نفسه (الحزينة .

فالاستفهام هنا يتضمن معنى اللنفي، وكأن الثاعر قال : مـا بالايـار صمم من أن تجيـب؛
 لذلك تتجلى (القيمة (لفنية الثعريـة للاستفهام في إجابته عن السؤال الذي يسأل به نفسه، ولأنه لا يستطيع أن يقول بأسلوب خبري مـا بالايار، لذا لجأ للاستفهام مخفياً وراء ذلــــك الأســـلوب حساً ممتلئاً بالوجع والأسى لفر اق صاحبه في قولّه( '):

 وشجاه، لكنه أضرب عن ذلك بتقرير أن ما أحزنه ليس إلا صاحبه الذي تركه بــذلك المكـــان (تظلم) (

بعد ذلك يعود مرة أخرى إلى الاستفهام بأداة جديدة (ما) تتضمن معنى اللففي والإنكار لعدم حدوث الفعل، حيث يبدو أنهم لا ذنب لُهم بما حدث في قوله( الّا ) : مـــــا ذنبنــــا في أن غــــزا ملــــك
’ ) الايوان : ص ^٪، .

- حسني عب الجليل يوسف، أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي، طا، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع "


ومن الملاحظ هنا أن الثـاعر قد دمـج مع الاستفهام تقتية الالتفات لكي تتضافر معه فــي إيصال الفكرة مستخدماً صيغة الإفراد ( لم يشـج قلبي (أنا ) التي تحدث فيها عــن (صـــاحبه) المتروك في مكان تغلم ، وصيغة الجمع ( مـا ذنبناً في أن غزا (تحن)، التي تشبير إلى الجماعة، لأجل استثثارة المتلقي بشكل أعمق (من صيغة الإفراد إلى صيغة الجمع)، ليـــل بــــلك علـــى اشتداد الحزن والصعاب وكثرتها، فيُوجد نوعاً من التوتر الأي يعمــق الإحـسـاس بالفجيعــة ويوسع من مداها، ليَمسَّ الثشور بالظلم لدى كل فرد من أفراد قبيلته، ولهذا غرض الـششاعر من الانتقال ( من صيغة الإقراد إلى صيغة الجمع ) هو (التعميم)، وذلك لتعميم رؤيته التي تتبع من رؤى أبناء قبيلته .

ويبدو أن لصيغ الاستفهام هنا علاقة بالرثاء الأي هو تعبير عن لواعج النفس، وحسراتها لفقد عزيز، وهو الأمر الذي جعله ينـرف في الصيغة ليتسنى لـه التصريح عن حقيقة معانـاتـــه على فقد هذا الصديق الحميم .

وكل أساليب الاستفهام هنا تلتقي في الكثف عن دافع نفسي، سببه شعور ه بغربة الـــات، فواجه في مقابل ذلك قسوة الحياة وظلمها، لذا عبر عنها بالمكان الصامت والمقفر، الــــي لا تلوح فيه أية بادرة للحياة .

## ومن نماذج الاستفهام في شعر المرقش الأصغر ، قوله ('):



فعمــــرك اللّ هــــل تـــــدري إذا
كـــم مِسـنْ أَخِــي ثَـــروْةٍ رأَيْتُـــهُ (مجزءء البسيط)
اشتملت الأبيات السابقة على أربعة أساليب استفهام هي( الهمزة ، وأي ، وهل ، وكــ)


جاء توزيع قرائن الاستفهام وفق تموجات نفسية مختلفة، تمثل متكئاً يتكئ عليه المرقشل الأصغ في أبياته الشعرية، " للوصول إلى دلالته التي يريد التعبير عنها وايصالها إلى المتلقي

بأسلوب مدهش يثير في نفس المتلقي انفعالاً وعاطفة " (") .

$$
\text { ') الديوان : ص \& } 9 \text {. }
$$

「) يوسف كوفحي، " اعملل جبران خليل جبران العربية: دراسة أسلوبية " ، مرجع سابق، ص • ج.

ففي البيت الثاني جاءت (أي) استفهام استنكاري يتضمن معنى اللفي، ليدل علــى عـــام دوام الاهر على حال معين، أي حال من الاهر يدوم .....؟ إذ لا يدوم الاهر على حــال، فهــو متقلب بين وصل وقطيعة، وبين سعادة وشقاء، وبين أخذ وحرمان، فالثاعر يرى رسوم الايار وأطلالها في نفسه، وأثرها في وجدانه مـع أن (العهل بها قديم، فهو يتساءل عن هذه الايار التي غادر ها أهلها، وحالت حالها إلى خراب بعد أن كانت عامرة .

ثم عقب ذلك الاستفهام استفهام استنكاري آخر يتضمن تعجبا (الهمزة) ظهر مــن خــله طبيعة السياق الأي وردت فيه (القصيدة، فالثـاعر في وڤوفه على مكان المحبوبة العافي إنمـــ يحاول تذكر تاريخه مع المجموع وتحديدا مـع محبوبته (لابنة عجلان إذ نحــن معــا)، فعلـــة الوقوف، إذن مرتبطة بتذكر الأحداث التي كانت تجري في ساحة المكان، وهذا الاسترجاع كفيل بإثارة أوجاع الشاعر؛ لأنه يشعر بفجيعة الزمن والضعف أمام وحشة المكان، ونلحظه يـــرف الاموع الغزار، وكأنه يؤسس مرثية لعالم الحب و الجمـال.

وقد ورد ذكر الاهر في القصيدة وروداً مكثفاً، في التشكيل الصوري لبنى الوحدات النصية التي كونت معمارية اللص، وهذا الحضور يجعل من البنى الصغرى بنية كبرى كلية متــضافرة في معانيها وصور ها وأنساقها، فالموقع النحوي للوحدة اللغوية (الدهر) يدل علــى أن الـــدهر يمثل القوة القاهرة التي لا يملك الإلسان أمـامها حيلة إلا الانفعال والغضب، و هكذا فإن اختيــار الثاعر للفظ الدهر يكشف عن توتر نفسي حاد من خلال تكرارها " فالتكرار وسيلة مشروعة في لغة الانفعال والتوتر"(') التي تثكلت داخل الأبيات الشعرية نتيجة استعادة الأيام الماضية، ومن ذلك قوله( ${ }^{\dagger}{ }^{\text {( }}$


فالزمان عند الجاهليين هو مصدر مـا يحل بالنـاس من نوائــب ودواهٍ، والمنـايــا ضــرب عشواء، من تصبه يمت ومن تخطئه يعمر فيهرم، فليس ثمة حكمـــة ظـــاهرة أو خفيــة وراء الظواهر والأحداث، لأن الفاعل الحقيقي هو الزمـان أو الاهر في اعتقادهم : فالدهر غـششوم لا ' ) محمد أبو موسى، خصائص التر اكبيب : دراسة تحليلِية لمسائل علم المعاني، ط\&، مكتبة وهبة، القــاهرة،

" ) الايوان : ص 97 .

يعقل مـا يفعل، ولا يتصل فعله عندهم بحكمة أو عبرة خفية أو ظاهرة . وقد استخدم الــشاعر (كم) للالالة عن كثرة من استهدفهم الاهر بالمصائب والخراب ومن ذلك مـــا يتـصل بــبعض الأحداث الفردية و القبلية (') .

وفي هذا النسق الهندسي يحاول الثـاعر إفراغ شحنات الثوتر من خلا اختلاف قرينــة الاستفهام لتساعده على إظهار تموجاته النفسية، فقد دلنا على معرفة هذا المعنى اللسياق مــن خلل المعنى العام الذي ورد في التعبير، فالمعنى المجازي الأي تضمنه هذا الاستفهام قد جاء متتناغماً متتاسقاً مع نسق القصيدة وطبيعة المقام الذي وردت معه، فـــالتلاحم الحاصـــل بــين السياق ومعنى الاستفهام ، قد أوجدا خصيصة أسلوبية ذات قيمة تعبيريـة مهمـة .

عملت على تكثيف المعنى ليظهر مليئا بالإيحاء، وكان للسياق أثر مهم في هـــا الملمـــح الأسلوبي الناشئ من تماسك " (المقام والمقال واللسياق) في النص من خلا ترابطها فيما بينها في التراكيب النحوية التي تقودنا إلى مفهوم أوسع يمكن أن نــسميه (المــسستوى الأســلوبي) للتركيب النحوي المتجاوز للترابط اللفظي. وأن (الفاعلية الأسلوبية في بنية هذا التركيب ترجع قيمتها إلى نظام العلاقات (القائمة بين عناصر ذلك التركيب والتي أوجدت بنية جديــدة شــــــــنـها إظهار إمكانية اللغة في استثارة المتلقي " ( ${ }^{\text {إ) }}$

و هكذا، يتبين أن الخصيصة الأسلوبية لمعنى الاستفهام لا يمكن أن نستوضحها بمعزل عن
طبيعة مقتضى الحال و المقام .

「 「 شكري عياد ، اتجاهات البحث الأسلوبي ، مرجع سابق، ص 1 \& ا. .

## 》 (النوكيا "





وتأكيي الشيء اهتمام وعناية به، فالعرب لا تؤكدا إلا ما تهتّم به، فإن من اهتم بشيعٍ أكثر

 الاستظناء عنه، وهو تابع يقصد به رفع احتمالية فهم توهم أو إز الة التوهم من خلا خلا الها ولزيادة تثبيت التابع للمتبوع يقتضي تقوية الكلام أو زيادة في الاهتمام من خلا توكيا الجمل
 (قد)، وتؤكد بـ (كل) وبالقسم، وبالقصر ..... إلخ، فالشاعر يلجأ إلى هـــا الألســلوب التثبيــت
 تحويرأ وفق رؤيته القائمة بذاتها في الخطاب الشعري، فهو يزيد من إيضاح المضمون، فضلاً عن ازدياد نبرة الخطاب .

ومن حروف التوكيا ما هو خاص بالجمـة الاسمية، مثــل : (إنَّ، وأنَّ، وكــــنَّ، ولكــنَّ)، ومنها ما هو خاص بالجملة الفعلية، مثل :(قا) و( نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة)، ومنها مــا




 " ${ }^{\text { }}$
" " ) هادي الهلالي، الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيّن، طا، عالم الكتـب، بيـروت،

$$
\begin{aligned}
& \text { (9A191م، ص. } \\
& \text { " } \\
& \text { " " البقرة : آيّة }
\end{aligned}
$$

و والحديث هنا سيقتصر على أنماط التوكيد التي شكلت ظاهرة أسلوبية في شعر المرقشين :
أولاً : بنــــاء أســـاليب التوكيــــ بـ (( قــــ)) :

ويقصد بـ » قـ ه : الحرفية " المختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت .... وهي معـه
 الحال،........ ويؤثر التقليل في فعل الاستقبال، وقيل : " هي حرف توقــع، وقيــل : حـرفـ

تقريب "(")، وهذه بعض معانيها، أمّا أشهرها على الإطلاق فهو » التحقيق « .
والتحقيق فيه مغنى التوكيد؛ لذا نجد المرقثين يستثمران هنا الحرف في تأكيد معانيهمـا، وخدمة أغراضهما، ويكثر وقوع » " «د في شعرهما - بشكل لافت للاتتباه - في صدور الجمل الابتتائية في بداية الشطر الأول والثاني وحشوها ما مصحوباً - غالباً - بالواو أو الفاء أو الو اللام،

متلو بالفعل الماضي، كما في قول المرقش الأكبر :
 ( مجزوء الكامل)

وكذلك عند المرقش الأصغر في صدر الشطر الثاني ، كما في قوله :
قد كَرَّرَتْهِ عَلـى عَيْنِي الهُمُموْمْ (')
 ( مجزوء البسيط)
ثم نرى » قـ « تأتّي في موضع آخر و اقعة في حشو الأبيات مسبوقةّ بالواو الحالية متبوعــة بالفعل الماضي، كما في قول المرقث الأصغر :
 ( مجزوء البسيط)




$$
\begin{aligned}
& \text { " ' }{ }^{\text {a }}
\end{aligned}
$$

وتراها في حشو الأبيات مجردة من الواو متبوعة في (الفعل الماضي، كمـــا فــي قــول (المرقش الأكبر :
 ( الطويل)
ويلحظ في الثواهل السابقة نسق بناء التوكي بـ » قد « يطرق مواضيع مختلفة، إذ تجـــ الو او و اللام تأتي مصاحبة لهذا الحرف ، وذلك إذا :
 أو شكواه من الـهموم والوجد : كمـا في قول المرقش الأصغر : قد كَرَّرَّهُا عَلى ......... وقول (المرقش الأكبر، أسماء قد نأى .......
وقد أكد المرقثان بـ »قد《 (r.) عشرين مرة، ولم يأكر المضارع معها إلا في (؟ ) أربعة مو اضع، وصاحبها الماضي في (Y 1 ) الستة عشرة المتبقية، وسبقتها الــو او فـــي (Y (Y) ســــة

 الثشطر الثاني (ए) ثلاث مرات، وفي حشو البيت (0 1 ) خمس عشرة مرة، كلهــا فــي حـشو



ويتضح مما سبق أن أعلى نسبة في التوكيد كانت في الفعل الماضي المؤكد بـ » قده على الرغم من دلالته الزمنية في حصول الحدث فقد أكد المرقثان الفعل بـ » قده لتزيد مــن قـــوة وصحة وقوع الفعل، وتوكيد الحدث في الزمن الماضي .

ومن ثم يفيد توكيد الإخبار عن المعنى المراد، ومن الجدير بالأكر أن للتوكيد فــضلاً عــن (الفائدة في الجانب الالالي فإنه يخرج إلى الجانب التنغيمي لا سيما أن " الهايكل التنغيمي الـــذي تأتي به الجملة الاستفهامية وجملة العرض غير الهيكل التنغيمي لجملة الإثبات، وهن يخــتلفن من حيث التنغيم عن الجملة المؤكدة " (') .

إن" المكسورة المشددة تأتي على وجهين : أحداهما : أن تكون حــرف توكيــد، تنــصب
 الزبير - رضي الله عنه- لمن قال له : لعن اللهُ نـاقة حملتتي إليك " إنّ وراكبهــا " أي نـعـــ


أمـا أنَّ المفتوحة المشددة تعمل عمل "إنّ " فهي تنصب الاســــ وترفــع الخبــر ومعناهـــا
التأكيد، لكنها تفارق مكسورتها في كل موضع وجب فيه فتح أن ( (') وتقلب معنى الجملة إلــى
الإفراد وتصبح في مذهب (المصدر المؤكد، وقد اختلف النحويون فيها (º).

أمـا عن استخدام المرقشثين لهذا الأسلوب، فقد تشابـه بناء التوكيا بـ » بأنَّ « مـــع بنـــاء التوكيـ بـ » قد « من حيث الكم والكيف، ومـا ذاك إلا لتقارب نسبة الإخبـــار بـالجملـــة الفعليــة
 ثماني عشرة مرة، منها (ף) ست مراتٍ جاءت همزتها مكسورة، و(Y ا ) اثثتــا عــشرة مــرة
' ( ابن هشام الأنصاري ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، مصدر سابق، ص YYV.

" ") ابن هشام الأصصاري، أوضح المسالك (لمى ألفقة ابن مالكك ومعه : عدة السالكك (للى تحقبق أوضح المسالك؛،

؛ ) (المصدر نفسه ، ج ا، ص V Vr .
© ) قال الصيوطي : الأصح أن ( إن) المكسورة أصل، والمفتوحة فرع عنها، لأن الكلام مع المكسورة جملـــة





 وقال قوم: المفتوحة أصل المكسورة، وقال آخرون : كل واحدة أصل برأسها " و الـا أنظر :



$$
1 \ldots
$$

مفتوحة، ووقعت في حشو الأبيات ( \& ) مرة، و(1 1 ) مرة في الشطر الأول، و(ץ) ثلاث مرات في الثطر الثاني، كما أنها وردت في صدر الشطر الأول ( \&) أربع مرات . أمَّا أشهر التر اكيب الأسلوبية الو (قعة، فيها :

* التوكيد بعد الإششاء الطلبي : 1- التوكيد بـد اللنفي :

قول المرقش الأكبر ('):
 ( الطويل)

وقول (المرقش الأصغر(`):
وَيَجْـشَمُ مِسنْ لَـوْمِ الـصَّدِيقِ الَمَجاشِــما (الطويل)
و التوكيد الأول؛ لإز الة الضيق والثدة بالأنس من وجهة نظر الثاعر، وفي الثاني لبيان العِلِة
r - التوكيد بعد النداء :
قول المرقش الأكبر ( ${ }^{\text {( }}$ (
 ( الكامل)


وقول المرقش الأصغر("):
 ألا با اسْـلَمي ثــمَّ اعْلَمِي أَنَّ حــاجَتِي (الطويل)
و التوكيد بـ » إنَّ « مع اسمها وخبر ها في الأول يفيد تأكيد مــضمون الجملـــة وتحقيقــهـ،
 فالثـاعر يريد أن يوطن نفس المخاطب لتلقيه وقبوله .


ومن سياقات التوكيد في شعر المرقثين ، قول المرقش الأصغر ('):


 ( الطويل)
برز حضور الشاعر الفيزيائي من خلا ظهور صوته بدلالة ضمير المــتكلم، إذ تتــــرك

 والافعالية التي تثيع في فضاء النص الشعري بعل أنْ علمت المرأة بخيانته لها، وطبيعي في مثل هذه الحالة أن تلجأ المرأة إلى رد فعل عنيف تجاه ما تفاجأت به .

ويُلحظ أن الشاعر يؤكد العنصر الانفعالي؛ لأهـ من أقوى العناصر التي تلفت الاتتباه؛ لأن
 في نفس المتلقي .

ويظهر الثاعر ذلك من خلا الجمال الإيقاعي للواو العاطفة مـع (إن) ، لتثبيــت لحظــة (التأزم النفسي لايه، لكنه لم يكتفِ بهذا الإيقاع إنما يتسلل إلى الألفاظ (جائعاً خميصاً، طاعماً)، ،
 (خرق) التي توحي بالاتساع، ويمكن أن نعدها لحظة أولى تكثشف ارتدادات متعــدادة لوصــفـ


 يدل على توتر عالٍ يستحوذ على مشاعر الثـاعر الذي لم يجد وسيلة لتفريغ هـــا التــوتر إلا


بتكثيف هذه الصيغة، فكأن القرينة الواحدة في الشطر الواحد تمتص قلرأ أو شحنة من تــوتره وانفعاله، لذا لجأ لتوكيا الذات . وردت مو اضع أخرى للتوكيد في قول المرقش الأكبر ('):





 (الخفيف)
تعتمد الصياغة في هذه الأبيات الشعرية اللستة أسلوب الشرط و التوكيد، والملاحظ هنا أن وقوع جواب الشرط في البيت الثاني ( و إذا ما رأيت ..... فهم صُحبتي) جملة اسمية، أما في الأبيات التي تليها فكان جواب الثرط جملة فعلية، فالجملة الاسمية جملة خبرية تدل على نقل الخبر أو المعلومة التي يتداولها الركب والمسافرون في نقل أخبار المحب وسلامته وصحته . بينما جواب الثرط في البيت الرابع (و إذا ما سمعت ...... فاعلمي) جملة فعلية طبيّة، قد يكون فيها أخبار سيئة أو موت المحب، أو قرب موته، فمن الحب ما قتل؛ لأ الكثير من أخبار العاشقين تنتهي بالموت الأبدي أو الفراق الذي يقارب الموت، لذا لجأ الثاعر إلى فعل المقاربة كاد، وحذف خبره في " إيجاز حذف " (º)، (أو قيل كاد هو يموت) لتوضيح فكرتـــه الأساســـية ' ' الاليوان : ص
" "
؛ ) إصفـهِ : قَّهَه .

لفظية، او معوية، ولا يغير كثيراً في البنية العيقة في التركيب المعين.


المرتبطة بموقف معين ومدرك باللنسبة إليه، وهو رحيل الأحبة الأي يمثل تثفيـساً للمــشاعر الحبيسة داخل قلبه .

إذ نجد في البيت الأول عبارة الثرط فعلية، وعبارة الجواب اسمية؛ لأنه يبدي الاهتمـــام بناقلي الأخبار، أما في البيت الثاني عبارتي الشرط والجواب فعليتان، لتتل على الاهتمام بشأن الفعل دون الفاعل، والوقوف عند هذه البنية يظهر لنا قدرة الثـاعر في اختيار النسق، ليظهـر المعاني المقصودة للأت الثاعرة، و الكثف عن حركية فنية متصلة اتصالاً وثيقاً بفعل انتشار أدوات التوكيا ( قد مـات، فلقد قكت، بأني ذالك، ذا(ك أني)، و(ما الزائدة بعد إذا)، التـــي دخلـــت على الفعل (رأيت) و(سمعت) .

وكذلك التركيب الذي اعترض جواب الثرط وأداة التوكيد( فاعلمي غير علم شــكـِّ بـــأني ذاك) ساهم في إغناء الدلالة المقصودة، فالنهاية أما الموت أو مقاربة الموت، ومــن مقاربـــة الموت الأسر (المصفد) وهو الأسر المعنوي، إذ إن الثـاعر أسير حبها كمـا يقيد الأسير، فــإن قلبه قد قيد بحبها وانقاد خلفها رُغم البعد بينهما؛ لأن حبها علق في قلبه منذ الصغر وكلما زاد عمره زاد تعلقاً بها .

والناظر في الأبيات الشعرية اللسابقة يلحظ تركيز الثاعر على ضمير المؤنث الأي يــلـ على المر أة التي تشكل عنصر تأثير على خيال الثـاعر، وعاطفته وتمده بزاد من القدرة علـــى اللتصوير القائم على شيء من الوضوح وعلى (لكثير من الرمز والإيحاء الذي يلجأ إليه، ليعبر من خلاله عما يجيش في نفسه من مشاعر وأحاسيس تجمع بين الحقيقة والرمــز ، والــشـاعر يتحدث بلغة الأشواق والحب لجعل موضوع الحب مركزياً في بنية العمل السطحية، وكان هـــا هو مصدر التشويق الكامن في القصيدة على المستوى اللسطـي، بينما تظهر البنيـــة العميقــة للخطاب الثشعري عكس ذلك وتغوينا بالتأويل للفظة (مصفد) التي تعني القيود وهي دالة علـــى قيود ومبادئ القبيلة .

و هكذا نخلص إلى القول إن هذه القصيدة تمثل نوعاً من المــزج بــين رمزيــة (المــرأة) و(القبيلة) بنفس عاطفي، إذ تمتزج صورة المحبوبة بصورة القبيلة فلا يعود الثاعر باستطاعة أن يُفرق بين عاطفة الحب نحو الفتاة وعاطفة الحب نحو القبيلة .

## » النفي "


 تركيب لغوي مثبت إلى ضده، وتحويل مغنى ذهني فيه الإيجاب والقبول إلى حكم يخالفه إلــى
 طريق غير مباشرة من المقابلة أو ذكر الضد، أو بتعبير يسود في مجتمع مــــ يقتـــرن بــضد الإيجاب والإثبات(") .

و النفي ليس البناء الأصيل للجملة العربية، إنتما هو عارض من التو ارض يفيد عدم ثبوت نسبة المسند للمسند إليه (") في الجملة الفعلية أو الاسمية، فالنفي قد يتجه إلى المسند، ولذلك

ص זצז.
" " خليل عمايرة ، أسلوب النفي والاستفهام في العربية في منهج وصفي فــي التحلبـل اللغـوي ، جامعـة
اليرموك ، ص








 عثى إنسان ، فَّنَّ أن ذلك الإسان هو زيدُ ، فنفيت أن يكون إياه . انظر :

العلم للملايين، بيروت، ه^9 ام ، ص صه . ب -


يمكن في الجملة الاسمية أن يتصدر النفي الجملة فيدخل على المبتدأ والخبر معاً، ويمكـن أن يتصدر الخبر فحسب بوصفه المسند، وذلك في حال كون الخبر جملة، وتكون الجملة المنفيــة
 مثبتة؛ لأن النفي لم يتصدر الجملة كلها لكنه دخل على عنصر منها هو الخبر وهِ لا يَهْ ي القوْمَ الظَّلِمِينَ المبتدأ بجملة منفية، أما الجملة الفعلية فالنفي فيها لابد أن يتصدر الفعل وحده؛ لأن الفعل هو (المسند، وهو مقلم ضرورة على (الفاعل، ومعنى ذلك أن النفي يملك طاقة اختيارية تؤثر فـــي بعض أجزاء الجملة دون بعضها ( ${ }^{\text {( }}$ ( )

والنفي في العربيَّة نوعان ( نفيٌ ضمنيٌّ ، ونفيٌ صريحّ) فالأولّ ما كان بغير أدوات النَّفي
يُستفاد من اللسياق، ومن الموقف الكلاميِّ ( (')، يلال عليه بعض القرائن الصوتية أو (للفظيــة، ومن أمثلة ذلك مـا يُفهم من دِلاهة بعض الأقعال، مثل ( (متتع ، رفض ، أبى )، وقد ورد مثــلـ
 من النفي ذا علاقة بموضوعات البلاغة، أما اللنوع الثاني، وهو مـا يسمى بـــالنفي الــصرّيح، يعني نفي حدوث الفعل أو الاسم نفياً صريحاً ( ) .

 القدماء ( (")، فقد تناولوها وفق ما وـا يلي :
' الصف : أيـة V

「 (r
) التوبة : آية
© ) هادي نهر ، التتراكبب اللغوية ، مرجع سابق ، ص YYV .
" انظر :

- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد( ت هYAY )، المقتضب ، تحقيق محمد عبد الخــالق عــضيمة ، طץ ،
 - الحسن بن قاسم المرادي ، الجنى اللاني في حروف المعاني ، دصدر سابق ، ص ص صY . .


المغنى، ( فليس) لنفي الحال في الغالب، و(كان) للإثبات في الماضي (") .



 .r. 1
( المصעر نفسه ، ج1 ، r
" المصدر نفسه ، ج \& ، ص
") المصدر نفسه ، ج؛، ص ؛ .

أما النفي في خطاب المرقثين، فقـ شكل درجة عالية من الكتّافة، إذ بلغ تــردده (1-1 1 )



 شعر المرقش الأكبر.
' ) ) ما : تدخل على الجمل الفعلية ولا تترك أثرأ على الأفعال، وتدخل على الجمل الاسمية، واعتبرها البعض بأنها تعمل عمل ليس لكن بشروط . ومن أمثلة دخول (ما) على الجملة الفعلية ولا تعمل فيها سوى النفي ، قول المرقش الأكبر : فمـــدَّت يـــداً في حُـــسن كـــــلٍ تنـــــاولاً إلا الايوان : ص Vr.

ومن أمثلة ( ما) على الجملة الاسمية كقول المرقش الأصغر :

الايوان : ص A^ .
 أنها تقلب الفعل المضارع ماضياً ، ومن الأمثلة التي وردت فيها (لم) كثيرة كقول المرقش الأصغر : تَــــراءَتْ لَنــــا يــــومَ الرَّحيـــلـل بــــواردٍ وعَ الايوان : ص ^^\& .

وقول المرقش الأكبر :
ومُوقَــــدَ نـــــارٍ لَـــــم تَرُمْـــــهُ التَــــوابسُ


الايوان : ص
" " ليس: تستذدم لنفي الحال أو لمطلق النفي أي للنفي في جميع الأزمنة وذلك حسب الجملة الو اقعة بعـدها، يقول المرقش الأكبر :

الايوان : ص 9 ؛ .

الايوان : ص 19 .
') ومن شو اهل (أنْ) قول المرقش الأكبر :


> والجدول الآتي يمثل أدوات النفي في شعر المرقشين :

| (المرقش الأصغر | المرقش الأكبر | أداة النفي |
| :---: | :---: | :---: |
| 9 | r | V |
| $\wedge$ | Y. | ها |
| V | 11 | $\downarrow$ |
| r | V | ليس |
| - | - | أن |
| - | 1 | لات |
| Y 7 | Vo | (المجمع |

يتضـح من خلال قراعة الإحصائية السابقة أن أعلى نسبة ترددت للأســـوب كانـــت (لا)
 عبرا عنها بأسلوب الرفض، وسنحاول في هذه الار اسة أن نستشهه بنمـــذا ج تبـين اســـتخدام المرقثين لهذا الأداة .
لا : معناها هو النفي المطلق، ويأتي بعدها الأفعال وكذلك الأســـماء فهـــي مـــع الفعـل المضار ع تكون مهملة أي لا تعمل فيه وكذلك الماضي، ويأتي بعدها الأســـماء ، فتـــارة تكـــون للجنس فتعمل في الاسم النكرة بعدها مثل عمل إن بشروط ، وقد تعمل (لا) عمل لــيس بــشروط
 ينتضض نفيها بـ » إلاه (')

ومن شواهد استخدام أداة (لا) في شعر المرقثين، قول المرقش الأكبر ( ${ }^{\text {( }}$ (:
وِ الخــــير تَعْقـــــادُ التمـــــائمْ ( )


أغـــــدو علــــــى واقٍ وحــــــاتِمْ ( )

' ' الحسن بن قاسم المرادي، الجنى الآاتي في حروف المعاني ، مصدر سابق ، ص • 9 Y، وما بعدها.

 " ) الواقي : الصرد . الحاتم : الغراب الأسود وهو أحمر المنقار والرجلين .
(') (')



( مجزوء الكامل)
تظهر بنية النفي من خلا التراكم الو اضح في استخدام أداة »لاه التي مثلت بؤرة النص والمرتكز الأساس لدلالة الرفض ، فقد أعطت الثاعر مساحة أكبر في التعبير، وساعدته علــى تكوين بنيته التركيبية، وأوصلته لما يريد في سلب جميع العادات اللبيئة المتبعة عند العـرب مستعيناً في تحقيق غايته استخدام المكونات اللغوية لمـا أتيح لـه من إمكانيات رافقت آلية النفي كدخول »لاه على الأسماء وتكرارها لتوكيد النفي، ودخولها على الأفعال، وإنتا لو تتبعنا النفي في أبيات المرقش الأكبر لوجدنا أن فاعلية النفي قد تحققت بفعل التوزيع المتكرر لـــلأداة »لا« في الأبيات الشعرية كما يظهر في التحليل التالي :

ـ أداة نفي (لا) + فعل مضارع + فاعل ضمير مستتر + نون التوكيد الثقيلة + ضمير متصل ( مفعول به).


الثكل (أ) يوضح بناء الجملة سطحاً :


و الشكل (ب) يوضح بناء الجملة عمقاً :



يلاحظ أن حركة الفعل هي الفتحة لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، كما يلاحظ أيضا أن الفاعل لم يظهر في بناء السطح، ودّل عليه في بناء الأعمـق (اللسياق+ الوحدة الصرفية) وهي لاصقة أمـامية في أول الفعل ( يمنع) ممـا يشير إلى أن الفاعل مفرد مذكر مخاطب (أنــت)، فالجمـــة
 بدلاً من صيغة الماضي، وهذا الأسلوب كان شائعاً في لغــة العــرب، إذ يـستعملون صــيغة المضارع تعبيراً عن الماضي، ومـا ذلك إلا لبعث الماضي في صورة الحاضر، وتصويره كأنـــه يحدث الآن، وهذا مـا يؤكده قول ابن هشام : " أنهم يـبرون عن الماضي، كما يعبـرون عــن الشيء الحاضر ؛ قصداً لإحضاره في الأهن، حتى كأنه مشاهل حالـــة الإخبــار" ( (')، فـــالتعبير بصيغة الماضي تفيد الانقطاع والانتهاء، وهذا غير مراد في (القصيدة، لأـه لو قالل (لا منعـكـ) لصدق هذا التعبير على وجود المنع لحظة واحدة من الزمن، أما بصيغة المضارع (لا يمنعتّك) تفيد الاو ام والاستمرار؛ وهذا يدل على أن منع التطير وجد واستمر وجوده .




- حرف عظف + أداة نفي + مبتدأ + جار ومجرور ( خبر). و الثكل التالبي يوضح بناء الجملة سطحاً وعمقاً :


يلاحظ أن الجملة الاسمية منفية بـ (لا)، فقد ألغيت عن عملها لــــخولها علــى المـرفـــة، فارتفع بعدها على الابتداء (التشاؤم)، وشبه الجملة من الجار والمجرور ارتفع على الخبريــة، ثم عطف على الجملة الاسمية المنفية بو او (العطف اسم آخر منفي بـ (لا)، لذا أهملـــت ووجــب تكرارها بمثلها، فالنفي في بناء السطح قد و افق بناء الأعمـق في هذه الجملة . و أفاد التركيب: نفي اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي و الحال و المستقبل .
') ابن هثام الأنصاري، مغتي اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق عبد اللطيف محمد الخطيب، ط ا، السلــــلـة


أما الصورة الثثلثة لوجود (لا) في القصيدة :

- حرف عطف + اللام الاالة على القسم+ قل + فعل ماضي + ضمير متصل ( فاعل) + حرف عطف + فعل ناسخ+ اسم كان ضمير متصل + أداة نفــي + فعـل مــضارع+

الفاعل ضمير مستتر + جار ومجرور


و الشكل (أ) يوضح بناء الجملة سطهاً :


+ جار ومجرور( على واق )
( كنتُ لا أغدو عثى واق )

والجملة الاسية المنسوخة في محل نصب مفوول به للفل (غغوت).

و الشكل (ب) يوضح بناء الجملة عمقاً :


يلاحظ أن الجملة مؤكدة بمؤكدين هما ( اللام + قد)؛ لإقناع المخاطب ، كمــا يلاحـــ أن
 بناء الأعماق (اللمياق + الوحدة الصرفية) الهمزة وهي لاصقة أمامية في أول الفعل (أغــدو)

 التركيب : توكيد نسبة الفعل إلى الفاعل مقيدا بالثركيب الاسمي اللمنسوخ والمعطـــوف عليــيـه توكيداً واجباً لتقرير علاقة الإسناد في نفس المتلقي والذي قد ينكر هذا الــرأي فــي الــزمن الماضي القريب .

وتنشأ نقطة تحول دلاية بين الفعلين (غدوت) في حالة الإبـبت (ولا أغدو) فــي حالــــة النفي، إذ تنهض لتحقيق ناتجين دلاليين على صعيد واحد، وإثبات حقيقة الخروج في الصباح الغاح ونفي أي خروج يتم على أساس النظر إلى مسار الطيور، فالبنية العميقة لهذا التحـــول يعلـن الخروج في الزمن المطلق مرموز بـ ( الفعل غدوت) ذلك البديل عن (لا أغدو) رمز الخــر الثروج السلبي (التثشاؤم والإلار بالشر ، وعدم الخير) ليعمق الإحساس بالمفارقة بين الخــروج عــن

طريق التطير( في القبيلة) وبين انعام الخروج على هنا السبيل، وتهـف هذه المفارقــة فــي ثنائية النفي والإيجاب إلى توسيع الفضاء الثشعري للقصيدة .

- أداة نفي + اسم نكرة + حرف عطف + أداة نفي + اســـ نكـرة + جـــار ومجـرور
(مضاف)+ جار ومجرور .

والثكل التالي يبين بناء الجملة سطحاً وعمقاً :


$$
\begin{aligned}
& \text { والجمة الاسمية المنفية (لا شرّ على أد) } \\
& \text { ( في محل رفع خبر لا خيرّ ) }
\end{aligned}
$$


تخصص بالجار والمجرور، وأن الجملة الاسمية الثانية في محل رفع خبر المبتدأ الأول ( خير") فقت عطفت على الجملة الأولى ( لا خير") ، ويكون في مثل هذا التركيب محل تأكيد ورفع توهم من يتشكك في المسند إليه الخبر •

 القصيدة ــ إذ يوظف فيها تقتيات عدة، تحرك الالالة باتجاه الــرفض الــصريح عبـر الإرادة اللنوية (لا) التي تتآلف مع عناصر ها، لتؤكد دلالة الرفض لعادات العرب الــسائدة ( التمــأم، والعطاس، والتطير)، وعدم (التسليم بها لأَها لا تنفع ولا تضر .

أما أسلوب النفي في شعر المرقش الأصغر، فيظهر في قوله ('):





 عجبــاً مسـا عَجبْـــتُ لِلْعاقِــدِ المـــا
 وَيـــخيعُ الــــذي يَـــصيِرُ إليــــهِ
 أَجْمِــــل العــــيْشَ إنَّ رزْزَــــــك آتِ ( الففيف)
يتظذ الثـاعر القافية المكسورة سبيلاً للإفصاح عن حالته التي يسودها الحـزن والألــ، والناظر في هنا النص يلاحظ قـرة الشاعر على اختيار النسق الذي يتلاءم ونفسيته، فتـــضافر عنصري الصوت والمعنى أدى إلى إيجاد جو دلالي و إيقاعي قادر على الانسجام مـع الوظيفـــة التتاولية للخطاب، التي استطاعت أن تكشف عن حالة الالكسبار النفسي والحزن العميق الــــي تناسب تـمامأ مع القافية المكسورة.

إن المقدرة الشعرية للمبدع لا تنحصر في زاوية ما، بل تتسع أمامها السبل، ومــن هـــنـ اللببل الأساليب النحوية التي تنساق وفق نظام تركيبي معين يشير إلى عــد مـد مـن الــــلالات
 بعضه مكوناً علامة توحي بيؤرة تركيبية تحمل شحنات تعبيرية ودلالية تنثكل التر ابط الجملــي في الأبيات الشعرية، ويظهر ذلك في التطليل الآتي :

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

$$
\begin{aligned}
& \text { " }{ }^{\text { }}
\end{aligned}
$$


 '
 شق النواة .


الثشكل (أ) يبين بناء الجملة سطـاً :


و الثكل (ب) يبين بناء الجملة عمقاً :


يلاحظ في الشكل السابق أن الفاعل لم يظهر في بناء السطح، ودّل عليه في بناء الأعمــــ الـا (السياق+ الوحدة الصرفية) الهمزة وهي لاصقة أمامية في أول الفعل ( أزمت) مما ميا يشير إلى
 الصرفية في أول الفعل (يثُمُ) مما يشير إلى أنه مفرد مذكر غائب، والمغنى هنا أنه يُتْلف المال لئلا يذمه من يدخل إليه.
فالتركيب أفاد نفي نسبة الفعل إلى الفاعل مقيداً بالتركيب الثرطي في الزمن المستقبل.

و الثشكل الآتي يبين بناء الجملة سطحاً وعمقاً :




يلاحظ أن بناء السطح وافق بناء الأعماق في هذه الجملة، فالثـاعر بـــأ صـــر بيتـهـ بمفعول مطلق (عجباً) لفعل محذوف تقديره أعجب عجباً، والفعل (عجبتٌ) فعل لازم لا يحتـــاج إلى مفعول به، والفاعل ضمير المخاطب المتصل ( التاء)، كما يلاحظ أن مضمون الجملة قــــ تخصص بالجار والمجرور المضاف + المضاف إليه، والتركيب الإضافي (للقاعد المـال) متعلق بالفعل عجبتُ، وهذا الأسلوب يستخدمه الشاعر لينكر وجود أشياء مسلّم بها. فالتركيب: أفاد نفي العجب عن جامع المال في الزمن الماضي


و الثكل التالي يبين بناء الجملة سطحاً وعمقاً :


يلاحظ أن بناء السطح وافق بناء الأعمـق في هذه الجملة، ويلاحظ أن الفاعل اسم ظاهر معرف بال، والجملة (لفعلية ذات الفعل المضارع تقوم بمنح الجملة دلالة التجــدد والحــوث، ويوضح هذا البناء التركيبي الحكمـة من المـال، فالإفاق من المـال إصلاح للمــال، والبخــل ذم لصاحبه وإفساد للمال، وخير سبل الإنفق ما كان صلة للرحم وعوناً لذوي القرابات، فالمال إن لم يكن فيه شبعٌ للقريب الجائع، وعون للفقير المحتاج، وكفاية للساغب الضعيف من الألــــرب فإنه يعود على صاحبه بالأم والعار، فهو متحول غير ثابت وغادٍ ورائح، والإنسان العاقل هــو الأي يسخر المال فيما يعود عليه بالثثاء وطيب الذكر، في الحياة وبعد الممات.

إن القراءة المتأنية للنص اللسابق تكثف عن انحر افات تركييية، وتحولات رتبية، تـسـهم بفاعلية إيحائية توحي بدلالة الرحيل، إذ يقوم الثـاعر بالتفاته جميلة في البيت الثــــني مقـــماً جو جاب الثرط على فعله ( أزمعت بالفراق لمّا رأتني)، لتأكيد العزم على الفراق، ويقدم المفعول

المطلق على الفاعل والفعل في البيت الرابع، والفصل بين (عاقا المال) وصفته (جم الخبـول)، لزيادة البيان والإيضاح

وكذلك يستظفم تقنية الاتفات، إذ يفتتح النص بصيغة الغيبة (هي)، ليعـود إلــى كـــر اللسياق بالانتقال إلى صيغة التكلم (انّا) عبر الفعل (أتلف)، ومن ثم يعود إلى صيغة الغيبة مرة أخرى ( يذم)، ثم يعدل مرة أخرى إلى سياق الخطاب في (اربعي) ومن ثم إلى التكلم (عجبتُ)، عبر بنية زمانية مركبة من الزمن الفعلي.

وحركة الضمائر في البنية العميقة ليست منفصلة أو متظلذة، بل هي متصلة تراوح بين



 الحضور، وسبب عودته إلى أسلوب الغيبة مرة أخرى لتحقيق أمرين هما : تعميم أمر الرحيل
 (اربعي، يربيك) رغبة في استحضار المرأة أمامه واستبعاد أمر رحيلها، والأمر الآخر لتعظـيم شأنه وعلو مكانته بين قومه .

وفي نهاية المطاف يتضح أن الثاعر استطاع عبر تثكيل التقتيات المتنوعة في القصيدة

 يرفض الرضوخ ويفعل ما يريد، فالثاعر استعمل ضمير المتكلم ليحل صوت الفرد محل صوت الجماعة، وهاً ما يؤكد سبب انحر افه من (صيغة الغيبة إلى صيغة التكلم) .

ومن الملاحظ في هذا الفصل أن الار اسة الأسلوبية لا تعتمد رصد الأساليب رصداً كميــا أو شكلياً، وإنما ترصد الفائدة من توظيفها ضمن النص وتكشف النقاب عن مـــا أراد الــشاعر من مدلو لات ثانوية لم تكن وليدة المصادفة، فهي في الحقيقة مكملات ضرورية تفيد في كثف الرؤى المخفية وتساعد في استكناه المخفيات من الأمور لتحريك المشها الــشعري وإضــفاء الحيوية إليه، وهذا ما تحقق لاى المرقشين عد استخدامهـما التراكيب اللنوية .



$$
\text { *** © } \left.{ }^{\prime} j\right) \text { *** }
$$


جبر(ف) غبِهج جبرف)

الصورة الشعريـة :
تتبوأ الصورة الشعرية مكانة مهمة في الاراسات الأبية والنقدية و البلاغية القديمة مسن

 اللغة و أمر الكلمة في الاراسات الحديثة، " فالاهتمام بالصورة أصيل في النظــر إلـــى الإبـــاع الأدبي وتحليده " (') .

فالنقا الأببي والدراسات الأببية نظرت إلى الصورة، فجعلتها ركيزة أساسية من ركــــائز الجمال في الشعر، ووسيلة للتعبير عما يخطر للشاعر من عواطف وأحاسيس وأفكار، وشأنها

 الثثاعر على المتلقي، وكلما كاتت أكثر جدة كان تأثيرها في المتلقي أثشد وأعمق .

وقد عالج النقاد هذه الميزة الأببية قليمأ وحديثأ مع اختلاف في زو ايا النظر إلى مفهومها
 الجاحظ الصورة و التصوير وربط بين حسنها وجودتها بحسن اختيار الألظا والأوزان، وقدرة


 النسيج وجنس من التصوير " (")، بمعنى أن الثشع يصنع من علاقة الكلمات بعضها ببعض ما يشبه عملية النسيج التي تبدأ من ربط مواد أولية ثم تخرج بشيء جديد، أو شكل دال لم يكـن موجودأ في الأصل .





وانطلاقاً من ذلك، حاول العديد من البلاغيين والنقاد العرب الأين جاعوا بعده البناء على


 إليه أبو هلال العسكري بقوله : " و البلاغة كل مـا تبلغ بـه المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفكك مع صورة مقبولة ومعرض حسن، وإنما جعلنــا حـسن المعــرض وقبــول الصورة شرطاً في البلاغة؛ لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلـة الـاً لم يسم بليغــاً وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى " (َ)، فالعسكري قد نظر إلى الصورة من خلا عل عباراتهــا وحسن إخراجها

وعندما تناول عبد القاهر الجرجاني الصورة كان أكثر دقة في عرضها وتنـاولهــا ممــن سبقه إلى الحديث عنها، ولعل الجانب الثري لقضية الصورة يظهر بجلاء في ســـياق تعريفـــهـ لمعنى اللظم، إذ يقول " سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الــذي يعبـر عنه سبيل الثبء الذي يقع اللتصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب يــصاغ منهـــــا خـــاتم أو سو ار"(")،

ويال مصطلح الصورة - عند الجرجاني - على كيفية تشكيل الخطاب الأدبــي إذ تقــوم الجودة فيه على حسن نظم المعاني المرتبة في النفس وتجسيدها في شكل صور، و انطلاقاً من هذا المنظور، فإن جمال الصورة لا يقاس باللفظ أو المعنى، وإنما بارتباطه باللسياق الكلي .

هذه بعض الإشارات عند القدماء حول الصورة، فربمـا لم يتضـح لهــــ مفهـوم الــصورة بوصفه مصطلحاً نقدياً لكنهم أدركوا الاور الملقى على عاتقها في الثعر وأثرها على المتلقي، " لكن النقد القديم اهتم بوسائلها (لفنية أو أشــكالها البلاغيــة، فــــالج التـششبيه والاســتعارة و الكناية، إلا أن علاجه لها على أساس جزئي لا يتعدى الجملة إلــى البيــت أو البيــت إلــى





القصيدة، فلا تنفصل الصورة عندهم كثيراً عن، (Form) مغنى الثشكل الأدبي العام بالإضـــافة إلى أنهم ظلوا محافظين على ارتباط الصورة الوثيق بالصنعة الثكلية الخاضعة لمنطق العقــل و والو اقع (') .

أما في الار اسات النقية الحديثة ظهرت محاولات لإعطاء الصورة الفنية تعريفــأ يحــد ملامحها، ويبرز معالمها يتجاوز بها الأشكال البلاغية المعروفة التي دارت حولها الصوري الاراسات البلاغية القديمة، فالصورة في جوهرها الحديث هي خلق جديد " يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في مقـمتها إلى جاتب ما لا يمكـن إغفالــه مــن (الصور النفسية والعقلية ... " (") .

أو هي المادة التي تتركب من اللغة بدلالتها اللغوية و والموسيقية، ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التثشبيه والاستعارة والكناية وحسن التُليل، ويهذا يكون مقياس جمال الصورة قارتها على نقل الفكرة و العاطفة بأمانة ودقة، والصورة هي العبارة الخارجية للحالة الااخلية، وهنا هو مقياسها الأصيل، وكل ما نصفها به من جمال إنما مرجعه إلى التناسب بينها وبين ما ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصويراً دقيقاً خالياً من الجفوة و التعقيد ..... (") .

ويبدو أن لغة الشعر هي " لغة تصويرية تتتمد على إيحاءات الألفاظ أكثر مـن دلالاتهـا

 تمثل معاني مستقرة في الذهن عن واقع أو خيال يعكسان نفسية الثشاعر وتمنحه القلقرة علـــى إخراج المغنى المألوف في صورة جديدة غير مألوفة.
’ ' عبد القادر الرباعي، اللصورة الفنبة في شعر أبي تمام ، طا ، جامعة اليرموك الاراسات الأببية واللفوية،

$$
\text { إربد الأردن ، ، A9 ام، ص } 10 \text {. }
$$

ط ${ }^{\text { }}$ ) علي البطل، الصورة في الثبعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري : دراسة في أصــولها وتطورهــ،
طا، دار الأدلس، بيروت ، • ^9 ام ، ص • ٪ .



لذلك نجد الشاعر شديد الحرص على اختيار المفردات المناسبة للتعبير بها عــن معــاني الحلم والو اقق من خلال طريقته في صياغتها (الفتية، مجتمعة في صورة شعريـة كليــة تتفــرع عنها صور جزئية ترسم كل صورة منها لوحة صغيرة معبرة عن فلسفة الحياة أو إحساس مـا بطريقة تحدث أثراً في نفس المتلقي .

وبناءً على هذا وقفنا عند صورتي (الطلل والظعائن للمرقشثين، نحاول إلقاء بعض الــضوء عليها بالثرح و التحليل قاصدين من وراء ذلك تعبيد الطريق إلى فهمها، انطلاقا مما تحمله في طياتها من معان متعددة .

## ـ صورة الأطلال :

تعد صورة الطلل من أكثر الصور الثعرية وروداً وفق مقدمات الثعر الجاهلي، التي مسـن
شأنها أن تؤدي إلى البوح عن مشاعر الثـاعر وأحاسيسه الا(خلية متجرداً من ذاتيتــه نــــو بؤرة سياقية نصية تعتمد مبدأ الانسياب التركيبي الملانم لالــسياب الأفكـــار والــدلالات التــي " ترتكز على الجزئيات وصولاً "(') إلى عمق الدلالة الكامنة في النص الشعري .

فالطلل في حقيقته الفنية منفذ رمزي، جعل من النص الشعري عالماً فسيحاً يتموج بــين الأنس والحلم، وبين الوحشة والألفة، وبين الغربة والارتياح، كما أنه يضفي على النص أبعاداً دلالية تساهم في بلورة تجربة الثاعر الالفعالية من خلا انفتاحها على واقــع بيئــي ملالـــــ، لتوفير المناخ النفسي المناسب للحالة الشعوريـة التي تمر بها الذات الثـاعرة لحظة الإبـــاع، وتحاول وصفها بأشياء حسية مرتبطة بالطبيعة الو اقعية التي نشأت بها وخـضـت لمعطياتهــا المكانية، " انطلاقاً من البؤرة المركزية التي تثكل طاقة مولدة للثنائيات " ( () الضدية .

ومن هذا التجلي الطلّي استطاع الثـاعر الجاهلي أن يعكس مكبوتاتـــه اللفــسية بفعــل امتلاكه الطاقة اللغوية على إظهار الرواسب الموروثة (لضاربة في أعمـق القدم، متكونـة مــن
' ) محمد عبد المطلب ، اللبلاغة والأسلوبية ، مرجع سابق ، ص r.V

عمان، \& . . . م، ص זr ז . .

غر ائز ترسبت في الذهنية الجاهلية، لإثبـــت الــــات أمسام المكـــن والزمـــن فــي بعـدهما الوجودي(') ليشكل وعيه الشعري .

ذلكك أن الطلل ما هو إلا استرجاع لمو اقف قد اختزنت في ذاكرة الثاعر البصريّة الناشئة
 خلاه مظاهر حياتية ذات صلة عميقة بالات الثاعرة عبر مرآة اللغة ودلالاتها، التــي تمــنـح النص قوة تأثيرية فاعلة في خلق انزياحات متعددة تعد مفاتيح لكثير من التأويلات التي " تغنى الار اسة الأسلوبية و اللالاية بتحليلها والوقوف على أغر اضها ومر اميها " (") المتمثلة في شعر
المرقثين .

ويمكن الوصول إلى خلفيات تأملاتهما الذاتية من خــله الــربط بــين الحالـــة النفـسية
والعناصر الطبيعية التي يفصح عنها المشهر الطلّي .
يقول المرقش الأكبر ( ('):








 (السريي)



 " ${ }^{\text {" }}$



" " العِّن : جمع عيناء البقر الوحشي . الكهم : القالدس .


يضعنا الثلاعر في هذا المشهد أمام لوحة فنية يتجلى فيها (لبعد النفسي، من خــلال رســـم صورتين للحظتين زمنيتين تمثل لحظة (الزمن (الماضي) حلول الأهل فـــي المكـــان، ولحظـــة (الزمن الحاضر) خلو المكان، ولم يبق مـا يشير إلى أهله إلا أثافي قدورهم، وآثار خيامهم، فقد صـار خلاءً قفراً موحشاً ليس به من حي إلا قطعان العين التي ترعى هنا وهناك .

وتبرز الثنائية الضدية في المشهر الطلّي من خـــلا تقابــل صــورتي الـــيار(حاضــرها
وماضيها)، التي تؤدي إلى " تشكل شعورين تضطرب بهمـا الذات الشاعرة، ويدفعان بها إلـــى الآفعال والإحساس بالتوتر نتيجة الثعور بالحب لهذا المكان؛ لأنه يعيدها إلى مواطن الأكريات مع أهل الايار، وشعورها بالكره نتيجــة للــصيرورة التــي آل إليهــا المكـــان بعـــــ هجــرة أهلها " (')، ممـا دفعها إلى محاولة إحياء المكان بصورة حركية حية لمنظر العِين التي تتبختر في المكان كالڤرس اللذين يمشون بقلانسهم في تبختر وخيلاء .

ومـا يستوقفنا في هذا المشهـ " العلاقة الانفعالية بين الأت والـــيار التـــي تتـثــــل فــي التساؤل ( هل تعُرْفُ الدار) والإجابة ( أعرفها داراً لأسماء) " (「) عن هذه الايار التي تظهـر تعجب الثـاعر من تعرفه عليها بالرغم من إيحاءات الانمحاء والانطمـــاس والحـس بـــالموت المكاني الذي ينشره الفعل ( عفا) بين ثثايا المقطع (الطلي

لكنتا سرعان ما نلحظ انزياح الثاعر إلى صورة أخرى معبرة عن عناصر البقاء وخلــود اللمكان ( الأثافي، مبنى الخيم)، "وكأنما الزمان والمكان غير قادرين على طمس مـا تبقى مـن
 على و اقعها الوجودي " ( ') الممزق بين الو اقع و الخيال، وهذا مـا نجده في المشهر (الطلاي عند المرقش الأصغر في قوله (º):
'


" " حسني عبد الجليل يوسف، أسِالبب الاستفهام في الشعر الجاهلي ، مرجع سابق ، ص 0 \& ا . ؛ " علي مصطفى محمد عثا، "هموم الإسسان في شعر ما قبل الاسلام "، رسالة دكتوراه، كلية الآداب و العلوم،

( مجزو
يبدأ الثـاعر لوحته (لطّلية بتكرار لفظة ( ابنة عجلان) المبدو عة بـلام الملكية، التي تيّهـــــ مـع أبعاد البنية الثركيبية و المـعنوية لتمثل الدلالة (لاليةة للخطاب المرقشي، بفعل تنــامي حـشـ

هائل من الطاقات التعبيرية، الني تعكس حدة الصراع النفسي باعتبار ها مشحونـات دلالية .

تتمثل بصيغة الاستفهام (أمِنْ دِيارٍ تَعَقَى رَسْمُها ) التي جمعت بين مشهد عفــاء الرســـم (تَعقَّى) الذي يتولد منه دلالة القفر والخلاء، ومشهل حياة الرسم ( بسجوم) المتثــل برمزيــة الامـع الدال على الماء .

ومما يؤيد فكرة هذه الصيغة وجود المتناقضات والثـائيات، التي تعكس المفارقة الأليمــة بين حالة الديار في الحاضر ( أضحت قفاراً) وحالتها في الماضي ( لم يتعفين )، حيث تتجلــى
 مجموعة من الثنائيات تجسد صورة المكان الــــي يهجـر جغر افيتــه ليتــــول إلــى عتبـــة معانـاة " (')، تبرزه ها صورتا ( العفاء والحياة) من خلا الفعل عفا، ورمزيـة الـــمـع (المـــاء) الدال على التجدد والالبعاث، وكأن الثاعر أراد من رمزية الامـع إحياء المكان وتجــدده مــن جديد بعد موته .

فهذا الانزياح الدلالي جعل الحواس تنوب عن بعضها، إذ إن الامع لا يكتمل إلا إذا اقترن بالصوت، واللسمع لا يكتمل إلا بالبصر وهذا التكامل المعنوي يظهـر فـــي صـــورة تركيبيـــة ممزوجة بثنائية ضدية (صمت الايار) و(صوت الاموع) تحمل دلالات مثقلة بالإيحاء تتفاعــل مع غيرها في البناء (الفني للصورة الكلية التي يظهر فيها التمحور الأنثوي ( أســـماء ، ابنـــة
’ '

عجلان) ذات (الصيغة الكلاسيكية التي تبرزها لحظة (سترجاع صورة الماضي، لحظة الاستقرار والأوقات السعيدة التي تتم على مستوى الذاكرة، لمحو صورة الحاضر المؤلمـة التـــي تتمثـــل بغربة المكان وقفره، وهي صورة مزعجة بـالنسبة للشاعر؛ لأنها لا تعبر فقــط عــن رحيـل المحبوبة بل عن انعدام الحياة أيضاً، " لكن هذا التجاوز لا يدوم لأن مـا هو ماثل للعــين أكثــر فعالية ممـا هو مـاثل في الأكرة "(' ) .

فاللغة عند المرقثين تعمد إلى خلخلة العلاقات بين الال والمدلول، وهـــأا يعنـــي أنهمـــا يعمدان إلى " إيجاد وسائط لا حصر لها بين الو اقع والرمز " ( ( ) ويخلعان على الأثشياء حركـــة ونشاطاً يعكسان عالماً داخلياً، يضفي على النص المرقشي طاقة إبداعية " متولدة عما توقعــهـ في نظام اللغة من اضطر اب يصبح هو نفسه نظاما جديداً "(") .

وتكثف الصورة البصريّة عن شمولية الاندثار في فضاء المكان مما يؤدي إلــى انعــدام الحياة ونفي الإنسان إلى المجهول، بفعل الزمن وتحولاته (وأيُّ حالٍ منَ الدَّهْرُ تَوُومْ) الحاضرة
 نسيج الأشياء والأحياء " ( \&)؛ لأن هاجس الألم النفسي يملأ قلب الثاعرين فلم يستطيعا التعبير وإطلاق حسرتهما إلا من خلال تكرار حرف السين المهمــوس ( رســوم، رســــها، ســـالف، أحسبني، سجوم، سـج، سجم، أسمـاء، الفارسين) الاال على (التنفيس والتخفيف من حدة تـــوتر الحالة الثعورية للذات الثاعرة التي عكستها القافية المقيدة .

ويفهم من تقابل المرقشثين في خارطة البناء هذه درجة مــن عـــد الاســتـقرار اللنفـــي
 المتكررة في فضاءات مغلقة ومفتوحة في نسيج الصورة الطللية التــي تمثــل حركـــة الــــات الثشاعرة .
. VI ' ( '「 " غاستون باشللار، جمالِيت المكان ، ترجمة غالب هلسا، ط ب، المؤسـسـة الجاميـــة للار اســـت للنـشر

$$
\text { و التوزيع، بيروت، \& } 9 \text { ام، ص } 9 \text { ٪ . }
$$

" " ) علي مصطفى محمد عشا، "هموم الإسان في شعر ما قبل الاسلام "، مرجع سابق ، ص

## ـ صورة (الظعائن :

إن صورة الظعن التي جسّدها الثـعر العربي في العصر الجاهلي لا تختلف في مكوناتهـــا الموضوعية بين شاعر وآخر؛ لأنها نابعة منه ومرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، ولا يمكن فصلها عن صورة الطلّ، التي أصبحت تثكل ضمن عمود الشعر جانباً أساسياً لبنية اللسياق العضوي فــي (القصيدة الجاهلية بمناخها البكائي الذي أسسه ورسم ملامحه الثاعر الجاهلي، " حسب اللحظة الوجودية النفسية التي يكون عليها " ( ') لحظة الوصف والتأمل .

فصورة الظعن تتشكل غالباً من وصف الهوادج وحركتها، وما تكللت به من أنماط وبرود ملونـة، وكذلك وصف موعد الرحيل وزمـاته، ثم وصف نساء الظعن المخبأة خلــف الأســـتار، والتحدث عنهن، ومن الطبيعي أن تحظى هذه الصورة بعناية خاصة من الثعراء، فهي من أهم المقومـات الفنية للقصيدة الجاهلية، وتساهم إلى حد كبير في تمتين بنيتها العضوية.

والمتدبر لبناء الصورة في شعر المرقثين يجد أنها تتشكل من مفردات ذات خــصوصية جاهلية تحمل في طياتها إيحاءات تكسب النص فضاءً دلالياً واسعاً، يحيلنا إلــى حالـــة الكبـــت والثوتر النفسي الذي خلفته الغربة في نفس الثـاعرين، إذ إنهما جعلا اللاوعي أكثر اســتجابة للمثيرات الحسية من خلال بؤرة الظعن ( الــوعي الفــردي)())، وبــؤرة الـــذات ( الــوعي الثشعري)(") متمثلة في المرأة التي يتخذها المرقثـان منفذاً تُبيرياً لحديث النفس مــن خـــلا
' ) محمد حجازي، الأطلم في الشعر (لعريـي : دراسة جمالبة، طا، دار الوفــاء لـــنـيا الطباعــة والنـشر،
الاسكندريـة ، 1 . . بrم، ص ro . .

「 「 الوعي الفردي: هو العملية التي يقوم بها العقل باستخدام المعرفة المختزنـة لديه، لتحديد المدركات الحسية ومعانيها، التي تستتغ إلى جوهر الإسان المدرك لأبعاد الحياة وزواياها المتعددة، والمرتبطة بالوجود المحــد للفرد في جماعة وطبقة ومجتمع معين، يتم تفسيره عن طريق الرموز المنبثقة من الوسط الروحي و المـــادي المؤثر في الوجود (الفردي .

 ثُلاتة مرنكزات تبنى عليها (القصيدة : اللغة، والأثنياء، والفكرة . أنظر : حسن البيّا عز الاين، (لشعريـة والثقافة : مفهوم الوعي (الكتابي وملامحه في الشعر العربــي (القـــيم، طا، المركز الثقافي العربي، المغرب، r . . . .

عالمهمـا الشعري، الذي يحقق لذاتهما شعوراً بالتو ازن لمـــا يحـسا بـــه مــن خــوف وقتــــ وتوتر

ويمكنا هنا الربط بين الظعن وبين نفسية الثناعر وحيرتها بين المر افقة في رحلة الظعـن
أو البقاء، كما في قول المرقش الأكبر ('):

أَلا بــانَ جِيرانِــي ولَــسْتُ بعــائِفِ أَدْ
عُلالــةَ مــا زَوَّدْنَ والحـــبُ شُّ شـاغِفي (") وئ الحـَــيِّ أَبْكــــارُ سَـــبَيْنَ فُـــؤادَهُ

نَـــــواعِمُ أبْكـــــارُ سَــــرائِرُ بُــــدَّنُ


( ' ( ${ }^{\text {( }}$

 ( الطويل)

$$
\text { ' ) الديوان : ص • } 7 \text {. }
$$


"
" ) تعفر : تلمس التراب . القرون : الضضفائر : أي لم يصبن بمصيبة يعفرن لها القرون . اللثبو : الحـزن .
اللمز الف: القرى التي تكون بين الريف والبادية .
" " ) سرائر: جمع سرارة وهي أخصب وأنعم النبات. اللسو الف: جمع سالفة وهي صفحة العنق ولينها للثباب .
" " يهلن : يسدلن . المذهب : المصوغ من ذهب ويغني القرط . الربذ : الاضطراب .

^ ^ )
 ") ( تينى الحي : اتخذوا بيوتأ في الحي . النواصف : الخدم .

يبدأ الثشاعر قصيدته بـ (ألا) التي تشكل مفتاحاً أولياً يستفتح به حديثه بفعل " مــضمرات نسقية "(' ) يبث من خلالها لواعج نفسه وهموم قلبه التي باتت تضنيه؛ نتيجة الرحيل والفراق في لحظته التي جسدتها (لقصيدة بصورة النساء الراحلات، ومن ثم يفتتح حديث الظعن بظرف فيه معنى الشرط، ويرسم صورة لطبيعة ظعن هؤلاء النساء التي تبدأ من خلاههــا أحــاديثهن الخفيضة، ولكونـه من أهل (الحي لم يفارقها كثيراً، ولكون (الفتيات مترفات كن يتركن يسرن كما يشأن على مهل، وهذا مـا مكنه من مسايرتهن ثم الانضمام إليهن (صرن شــقيا) ومحــادثتهن (نشرن حديثاً )، التي تبرز على اللسطح بصورة حوار خارجي بين الشثاعر والنساء، لكنـه فــي

العمق حوار داخلي يمارسه الثشاعر لإضاءة الجوانب المعتمة في النص الثعري

إذ إنتا نلحظ احتفالية وصفية رائعة لنساء الظعن، من خلا الصور الحـسية (مفــاتنهن الجسدية ، ومـلامحهن النفسية)، ذات الأبعاد (المتعددة بين جزئيات القصيدة، التي تتتحول بــين يديه إلى بنية كاملة تتبثق منها دلالات وعلاقات متثـابكة تفوق حجم الكلمة، وتخرجهــا عــن معناها المعجمي المـألوف إلى معنى آخر غير مـــألوف يطلعنــا فــي مــزيج مــن الوصــف والمونولوج الذي يتجلى في اللسياق واضحاً بين الرجل والنساء، بفعل تنامي (القــوة الخياليـــة للشاعر، وتفكيره التأمليّ المتولا من اللاشعور بوصفه جزعاً من اللسياسة الدلالية في ســيـاق
 (القصيدة بصورة تخرجه من نمطية المناجاة الاخلية، ليصبح إطـــار ا شـــاملاً لأفعــال الــسرد ومقتضياته، التي تجسد بنية ثـابتة ومستقلة في تركيبتها من حيث هي نــست مـــن العلاقـــات الا|خلية في البنية الثركيبية بتداخل الأزمنة وتعدد الضمائر وتحولها (الالثفات)، فالتحول مــن ضمير الغيبة هم (ظعن الحي الجميع) إلى ضمير المتكلم أنـا (اجتتبتهم) يقترن بدلالمة الاتتــــال من البعد إلى القرب الأي أفصح عنـه النص بوضوح تام ليدلل على التحول الذي حـصل فـــي أحاسيسه ومشاعره، جراء بعده عن قومه ( ${ }^{\text {") }}$
 ( الطويل)
' ' ) عبدالله الغذامي، النقق الثقافي قراءة في الأسساق الثقافية (العربية، طّ، المركز الثقافي العربــي، المفـرب

「 " ) يوسف عليمات ، حِمالِيات التحلِل الثقافي : الثشع الجاهلي نموذجاً، مرجع سابق، ص ^^^ .
"

فيتسع الفضاء الالالي في تأويل الصورة من خلا تكرار لفظة( الحي) التي تتخذ بعــاً
معنوياً ('):


 ( الطويل)
يمنح النص دلالات متعددة تددث تمويهاً مثيرأ للاهشة والاستغر اب لاى المتلقـي مسن خلال تكرارها وتفاعلها مع غيرها من مستويات التعبير في السياق الشعري باعتباره وســيلة الشاعر في محاولة تصوير حدث الرحيل، فالثشاعر عمد إلى المجاز المرســل بعلاقتـــه المحليـــة عندما ذكر(الحي") وصفته(الجميع) ليدلل على الحيّ حياً والجميع مقيمين فيه، وهو يتجرع آلام الغربة والوحدة (") :
 ( الطويل)
التي رسمتها " (لبنية القتاعية" (") بدقة، لتصبح متناسقة مـع المشاعر المضطربة، التـــي
 التضاد النسقي ( النسق المذكر/الثاعر والنسق المؤنث /النساء)، الذي يشكل بـــؤرة دلايـــة تمحورت حولها الأبيات، فالشاعر " يدظلنا في نسيج لغوي منكثف من حيث اللالات الخارجية و التركيب الظاهري للصور، مبهم ملتف بالغفوض من حيث القصد واللامباشرة الآي يتجلى لنا من خلا الحسية المباشرة، وترسم الأشكال و الصور المحسوسة من هــــه الوجهــة المجـــلـ المرموز الذي تتحرك في إطاره الألفاظ بوساطة وعي رمزي يثبت بالصورة الحسية ما يتجاوز المحسوس"(') •

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ) الايوان : ص } 9 \text { ه } \\
& \text { " " المصעر نفسه : ص . }
\end{aligned}
$$

 º ) عاطف جودة نصر، الرمز الشعري غنـ الصوفية، (د.ط) ، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة،

وتبرز صورة الظعن عند المرقش الأصغ في افتتاحيه القصيدة - بعد حـيث الفــراقـ
يبأها بالعبارة التقليدية (تُبصرَّ) التي شاع ذكر ها بين الثشعراء لاى الجاهاهليين، والتي تحمل في



كان منه إلا أن يطلب من رفيقه التبصر والتمعن، أملاً في أن ينبئه بخلاف ذلك ('):











" " الضال : سدر الجبل الذي لا يشرب الماء . الخوص : الإبل غائرة العيون من شدة السفر . " ) الوارد : الطويل . متراكي : متراكب .
 " " المصصم : موضع السوار . الونيلة : مرآة الفضة .




" " المنسدلات : النوانب المسترخية . المثاني : الحبال . الفواحم : السود .

وقد عد المرقش الأصغر إلى كشف أبعاد الصورة لا عن طريق الكلمات الوصفية فقـطـ، و إنما عن طريق خلق الصورة الشعرية المتكاملة الأبعاد، في رسم صـــورة تــــــلاءم والحالــــة الشعورية الكلية التي تلف جو مقطع الظعائن من خلا الحوار مع أحد الشخصيات المفتــرض
 إحساس ععيق بالاتبهار يل عليه ما ينثال على لسانه عندما يصف مو اكبة الظعن في رحلتها، متتبعاً ما سلكته من طريق، وما تخبأ من محاسنها، ومن ثم يُ يُلفت النظر إلى جمال هو ادجهن، وما تزينت به من الحلي والجواهر، وكأنه يريد من المتلقي إجالة فكره وتحريك خياله، لتصور مدى جمال الهوادج، الآي يعد جزعاً مكملاً لجمال الظعن .

وهذا الحوار ما هو في حقيقته إلا حوار ذاتي تتتجه ذات السارد من خلا عقــد صـــة حوارية وهمية مع شخصية يُمثل حضور ها مفترضاً نصياً للتعبير عن حالة التكافؤ النسبي في الغربة المكانية و النفسية التي تثككلت نتيجة " انفصال الظعائن عن المكان، وانفــصالها يعنــي انفصال الثشاعر عنها، ولألك فهو يُغنى عناية كبيرة بالحديث عن جمــل الهــواد ج وصــفاتها ليضفي عليها هالة ومهابة "(') تليق بمكانة أهل الظعن

و التركيب التصويري - هنا - يعطينا طبيعة الالفعالات النفـسية التــي تــسيطر علـى القصيدة، وتصبح جزءاً منها، وتتتّزر مع بقية الأجزاء الأخرى، لتنقل لنا التجربة كاملة عـين طريق حاسة البصر التي تسهم في تكوين صورة فنية ذات أبعاد حسية ونفسية تثير في نفس

 بتصويره الظعائن الراحلة التي لا يرغب في ابتعادها عنه :



تطاوعه نفسه على تركه .
’ ' ) موسى ربابعة، الشع الجاهلي مقاربات نصبة : قراءة في النص الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص ^^.

ومن خلا الاراسة السابقة لصورة الظعائن يلحظ التو افق في التعامــل المرقـشـي مــع المدلول الإيحائي وفق المرجعية التي تقوم على مقومات هــي المرســل والآخــر المــستقبل للخطاب، عبر قناة الإرسالية (الرسالة) وهي متو الية من اللنـــاط والخطــوط تحتــوي علــى المضمون أو المرجع، إذ يسمح الاتفاق على قواعد الترميز بترميز الرسالة في حال إرســـالها وفي حالة فكّ رموزها يتم استقبال الرسالة (') على وفق المخطط التلالي :

أمـا خطاب المرقشين فإنه يعاني ازدواجية في المقومـات نفسها، ذلك أن الخطاب فيــهـ موجه نحو مستققلين (العادي ، الرمزي) ويقوم المرجع ( المضمون) على أساس بنيتـين (فراق ، تلاق )، وموضوعين هما (الظعائن ) في الظاهر، و(الذات ) في الباطن، وهو مــــ يمكن توضحيه عبر المخطط التالي :

## البنية الرمزية ( الظعائن )

المرجع : ظاهرةّ اللفظ ( (الفراق )
عادي : ( خارج دائرة التو اصل)
الشاعر (المرسل ) الناقل الرسالة الناقل المتلّقي


وهذا يعني أن ثمة إثكالية في مستويات التعبير في ثنايا الخطاب المرقثي، فعلى صعيد البنية السطحية يتجه الخطاب فيه نحو الظعائن الراحلة المكللة بأثواب موشاة ومنزينة بـــالحلي و الجواهر، التي تُعسس جانباً من جمال الأظعان وترفها، ورُغم عن ذلك فإنَّ هذا الجمال الخارجي تعارضه صفات سلبية داخلية يكثف عنها الثاعر من خلا التترج الأسلوبي في بنيته العميقة للصورة ( اجتنبتهم)، (خرجن سراعاً) التي تعبر عن واقع ملــيء باللوعــة و الفـــراق جــراء
r ) بيير جيرو ، الأسلوبية ، ص 99 .

الرحيل، لكنه ليس رحيل الأحبة، وليس هناك سير للإبل والظعائن والماشية إنما هــو رحيـل الشاعر إلى المجهول بعيداً عن قومه، وهكذا نتبين أن صورة الظعائن ليس سوى تكملة لفخر الشاعرين بأهل الظعن، والنساء هي رمز يكمل ملامح القبيلة وصورة من صور ها الالـة عـــى الحياة و والحنين إلى حمى القبيلة الا(فئ .

ويلحظ التماثل الأسلوبي في المرتكزات الأساسية التي بُّيت عليهـــا التجريــة المرقــشـية

 النو اصف .....) الذي يشكل مع الأسلق الأخرى نسيجاً متلاحماً يخام (المـضضمون المرقـشي، ويحقق الجمالية الإيحائية في آن واحد .

وكذلك لا يختلف الثشاعران في هيكلية معجمهما اللفظي، إذ إنهما اعتمدا انتقاء الألفـــا المختزنة في اللاوعي الجمعي للعرب ( الهجر، الرحيل) التي تمثل الانفعال الثعري من خلا استحضار الأبعاد الكامنة وراءها

الحقول الالالية :

يشكل المعجم الشعري عنصراً مهماً في بنية الخطاب الشعري الذي يستتد أساساً عـــى دي
 متو افر في ذهنية الشاعر مسبقاً، بفعل الاكتساب الفطري لايه و الخاضعة فيما بعد إلى عمليــة الاختيار والاتتقاء والتتاسب الثشضي للثاعر، القائم على العلاقة اللالاية بين اللفــط الحامــلـ للمغنى الأول والحقل الالالي الأي جيء به منه، ليشكل لنا لبنـــة لفظيـــة فــي بنــــاء الـــنص . الثبعري

ولجوؤنا إلى المعجم من بابه الأدبي غايته فرز النص؛ لأن المعجم بهذه الطريقــة هــو " وسيلة للتمييز بين أنواع الخطاب ولغات الثعراء و العصور ، ولكن هذا المعجم يكون منتقــى من كلمات يرى الارس أنها هي مفاتيح النص أو محاوره التي تدور عليهــا " (')، بوصــهـها مظاهر أسلوبية وسمات دالة على شعرية النص الثي " تتجلى في كون الكلمة تدرك بو بوصــفـا
 وتركيبها ودلالاتها وشكلها الخارجي والداخلي ليست سوى إمارات مختلفة عن الو اقـــع، لهـــا وزنها وقيمتها الخاصة " ( (") .

فثشعرية النص تتجلى بوصفها فضاء لتقاطع عدة شفرات تجد نفسها في علاقة متبادلـــة، تغني خروجاً بالعبارة عن حيادها إلى أثكال وأنماط مغايرة للمألوف، لا يمكــن معهـــا إحالـــة المدلول الشعري إلى سنن محددة (") تخضع لها الفاعلية الالاية، بل أن لكل لفظة في المعجم الشعري معنىً وروحاً ولوناً ووقعاً .

ودر اسة (المعجم الثـري للنص حسب (لموضوعات، بإحصاء الوحدات المـعجمية، هدفــــه تحديد المكونات الالاية الأساسية للعمل، وقد وجهت لهذه الطريقة انتقادات لاذعة، لأهها تعزل الكلمة عن البناء اللسياقي للنص، وتتعامل معها بوصفها وحدة شــيئية مسـستقلة بيـــدة عــن
「 " رومان ياكبسون ، قضضابا الشعرية ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، طا، دار توبقال للنشر، المغرب، . 19 ص191人


علاقاتها مع مـا قبلها ومـا بعدها (')، إلا أنـه يمكن القول أن اللتصنيف المعتمد علــى الإحــصاء بالجدولة قد يوحي بتحديد المحاور الدلالية والموضوعية الكبرى للنص

وبناءً على ذلك، فإن مفتاح الولوج إلى تحديد (لبنيات الدلالية الأساسية للخطاب الــشعري يتمثل في التعامل مع المعجم الثعري ومحاولة تحديد طبيعته ومكوناته، وذلك هو الذي يحيلنا إلى (البنيات اللغوية الأخرى باعتبار ها محاور تحدد القدرة الجمالية والإيحائية للنص الثشعري .

و والحديث عن الحقول الدلالية(") في شعر المرقشين لهه علاقة وطيدة جداً بالمعجم الثشعري، فهي تعتمد على عدد مهم من الألفاظ، فقد تكون أسماء أو أفعال أو صـــفات، حـسب طريقـــة توزيعها في ترديد الكلام بأثكاله المختلفة أثناء الفعل الكلامي، لأن الكلام أسلوب شخصي وهو بمثابة مر آة عاكسة للشخص ولنفسيته، وليس لنا أن نبحث في شعرية المفردات، بل أن نركز على الثراء الدلالي والتنويع في الحقول، وقـ وقع اختيارنا في هذا البحث مسـن بـين حقـول الايوان للمرقثين على حقل الألفاظ الاللة على ( الألم و المعاناة) نظر اً لتشكيل رؤيتهما وفـــق منظورة ذلك الهاجس الذي ينظوي عليه من متاعب ومصاعب وهموم بصورة عامـــة، وفـــي تجربتيهما الشخصية بصورة خاصة .

والأسلوبية من الناحية الدلالية تتجه إلى دراسة هذه الألفـــاظ بوصــفها ممثلـــة لجــوهر المعنى، فاختيار المبدع لألفاظه يتم في ضوء إدر اكه لطبيعة اللفظة، وتأثثير ذلك في (الفكرة، كمـا يتم في ضوء تجاور ألفاظ بعينها تستدعيها هذه المجاورة، أو تستدعيها طبيعــة الفكـرة (")، فالحقل الالالي هو الثكل النهائي لما يتلفظ به الثشاعر، ويصبح بذلك لكل شاعر حقله الــدلالي أو خطب معجمه الخاص به، وبذلك يصبح الحقل الالالي وسيلة للتفريق بين أنواع الخطـــب؛ لأن ذلك يعد سراً من أسرار أسلوبية عميقة في النص الثعري، نستطيع بـها الاقتراب من دلالة الخطاب الجزئية و الكلية التي سعى الثاعران إلى توظيفها بشكل جيد .
( ) ) محمد مفتاح، تحطيل الخطاب الثبري إستر (تتجية التناص، مرجع سابق، ص 99. " ) الحقول اللالاية : هي مجموعة من الكلمات التي ترتبط دلالاتها ضمن مفهوم محدد، أو هو قطاع متكامــل من المادة اللغوية ، يعبر عن مجال معين من الخبرة والاختصاص



وبسبب ذلك سلكت في دراسة الحقل الدلالي الثعري في ديــوان المرقــشين، الطريقــة
المعتادة التي درجت عليها أغلب الاراسات التي تعرضت إلى المعاجم الثعرية في إطار الارس الأسلوبي، وهي الطريقة التي تقوم على تقفي المفردات المتو اترة و المكررة في النص الأدبي، ثم تجميع المتشاكل منها دلالياً في مجموعات تتباين المجموعة الواحدة عن الأخرى بــاختلاف الحقول الدلالية، فتكون محصلة الإحصاء والتجميع مجاميع شعرية متباينة، ولو أمعنا النظـر في بنية المعجم للمرقشين فإته يمكن تصنيفها على النحو التالي :
-

| (للفظة المختّارة | بي شعر المرقش الأكبر | الألفاظ الدالةّ على الى | رقم البيت /الصفحة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | (البيت |  |  |
| صبابة/ وشوفاً |  |  | Er/ |
| يهيم / الهوى |  |  | $\varepsilon \mu / r$ |
| حب |  |  | $\varepsilon \Gamma / \Gamma$ |
| محب |  |  | $\leqslant V / V$ |
| جوى الحب |  |  | ¢ $\mathrm{V} / 1$. |
| وجدا |  |  | £ $9 / \mathrm{V}$ |
| الحب شاغفي |  |  | 09/1 |
| أرقني |  |  | $01 / 1$ |
| الألفاظ الداللة على الحب في شعر المرقش الأصغر |  |  |  |
| وجدي |  <br>  <br>  <br>  |  | ^^/V |
| هائما |  |  | $99 / 11$ |
| الحب |  |  | $99 / 10$ |
| أرفني |  |  | 90/11 |

ـ الألفاظ الدالة على الحزن .

| \|للفظة المختارة | الألفا لالدالة على الحزن في شعر المرقّ الاكهر |  | رقم البيت |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
| هم الثفس |  |  | ¢ $\%$ / |
| لشج |  |  | -9/4 |
| شقيا |  |  | r/v |
| لبكائها |  |  | Ar/1 |
| شج |  |  | 11/0 |
| لم يشج |  |  | 10/V |
| بؤس |  |  | -r/0 |
| ضنا |  |  | - $9 / \%$ |
| بائس |  |  | -v/建 |
| الكلوم |  |  | $\pi / r$ |
| الأفاظ الدالة على الحزن في شعر المرقش الأصغر |  |  |  |
| أشّان |  |  | 1^/0 |
| (اللمع |  |  | ^1/v |
| سجوم |  |  | 9 $5 / \sim$ |
| آرقني |  |  | $90 / 11$ |
| الههوم |  |  | 90/14 |
| تبكي/ اللمع |  |  | $90 / 10$ |
| شقوة |  |  | $97 / 5$. |
| الكلوم |  |  | 97/19 |
| واجما |  |  | $1 \cdots / 0^{\circ}$ |

ـ الألفاظ الدالة على الـهجر والرحيل .

| اللفظة المختارة | الالفاظل الدالة على الهجر والرحيل في شعر المرقش الأكبر |  | رالصفمدة البيت |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | البيت |  |  |
| النوى |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  | ¢v/9 |
| هجرتهم |  |  | $7 \cdot / 1$ |
| الرحيل |  |  | 7r/1 |
| قفر |  |  | $00 / 1$ |
| صرف النوى |  |  | 09/1 |
| الدار قفر |  |  | 7v/1 |
| خلاء |  |  | 7イ/ |
| خلاء / مقفرة |  |  | $\mathrm{Vr} / \mathrm{r}$ |
| الالفاظ الاللة على الهجر والرحيل في شعر المرقّ الإصغ |  |  |  |
| رحيل |  |  | $9 \mathrm{~T} / 1$ |
| الفراق |  |  | $9 \mathrm{~T} / \mathrm{r}$ |
| ففار\| |  |  | 9¢/¢ |
| صرم |  |  | $9 \mathrm{y} / 1$ |
| الرحيل |  |  | $9 \mathrm{~V} / \mathrm{r}$ |
| صرف النوى |  |  | 99/17 |

## ـ الألفاظ الدالة على الطبيعة .

| اللفظة المختارة | الألفاظ الدالة على الطبيعة في شعر المرقّ الأكبر |  | رالصفمة اليبت |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | البيت |  |  |
| ليل |  عَلـى أَنْ قَدْ سَمَما طَرْفِيْ لِنـارٍ <br>  <br>  <br>  |  | $01 / 1$ |
| لنار |  |  | $01 / r$ |
| الليل دامس |  |  | $0 \mathrm{~T} / \mathrm{v}$ |
| يلا طويلا/ موفّ نار |  |  | $0 \cdot 1 / \wedge$ |
| النار |  |  | -v/s |
| الالفاظ الاللة على الطبيعة في شعر المرقّن الأصغر |  |  |  |
| الليل |  |  | AN/ $/$ |
| النار / الليل |  |  | $90 / 1$. |
| ليلة |  |  | 90/14 |
| الليل |  |  | 19/11 |

## وصف وتفسير :

 اللي يبرز حركة الصراع النفسي للأت الشاعرة من خلال ألفاظ (الحـب والطبيعــة والحــز
 وموضوعية لشعر المرقثين، يمكن تلغيصها على النحو الآتي :

ـ ـ معجم الحب .

الكلمات المتشابهة دلاليأ لتشابه حالتهما النفسية، التي يكونا عليها من وقفات وخلجات تعكسها تلك الكلمات اللالة على الحرقة والألم، وهذه الدلالات لم تخرج عن معناها المعجمي ( الــشوق

هو سفر القلب إلى المحبوب، والصبابة هي رقة الشوق وحرارته، أما الوجد فهو الحب الـــني يتبعه الحزن)؛ لأها توحي بالعذاب والألم، والعاطفة المتأججة و اللوعة .

والناظر في الأبيات السابقة يلحظ براعة المرقثين في اختيار ألفاظهما التي تظب عليهـ الـيا قوة الحب ( الشوق الثديد، والوجد، والهيام، والحب) ، وقوة الحزن ( مات، أهلكتـا، الــــمع،
 بترابط دلاتها على أساس علاقة التر ادف فيما بينها، وبتعلقها في حالة الغياب بذات الشاعر، باعتباره هو السارد المتألم من انكسار الأحلام الفردية التي لم تتحقق بسبب البعد والجفاء .


 التصريح"(')، عبر محطات إشارية يمكن ملاحظتها من خلا إيحاءات دلاية تكشف عن هيمنة أو سيادة ثنائية بارزة ( ثنائية الأمل والألم، أو الفرح والحزن، أو الحيــاة والمــوت اختلاف مسمياتها، التي تظهر من خلا ارتباطها بالدلالات السياقية ذات الإيحاءات التعبيريـة
 (السيميوزيس Le-Sémiosis) (") باعتبارها سلسلة من الإحالات المتتالية الخالقة لسياقاتها بعض الاسجام الدلالي، الأي يغلب عليه طابع الثنائيات الضدية ( الأمل والألم) الناثـــئة مـن
 ثنائية ( الحياة والموت)، ( الفرح و والحزن) قو امها الحبيب والمحبوب، ولكي نتككن من القبض على الإيحاءات الالالية ضمن النسق المرقثي ، فإننا نتتبع مسارات الليميوزيس عبر الثشكل التالي :「 ' ) عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، ص 9 ه " ) (السيميوزيس : ما يطلق عليه في الاصطلاح السيميائي اللبيرورة المؤدية إلى إنتاج اللالة التي تجعل من العناصر علامة مكتفية بذاتها، تتنثأ أثناء اشتتغالها في مجتمع معين ليست تعييناً لثشيء سابق فــي الوجــود ، الوا ولا رصدا لمغنى واحد ووحيد ، بل إنها على العكس من ذلك إنتاج، والإتتاج معناه الخروج عن الدائرة الضيقة للوصف الموضوعي إلى ما يحيل على التأويل باعتباره سلسلة من الإحالات المتتاليــة الخالقـــة لـــياقاتها

الخاصة



ويلحظ في اللياق الدلالي اللسابق حالة من التوازن بــين الــداخلي اللفــسي (الــشعر ) و الخارجي المادي (المحبوب)، الذي أصبح متنفساً للذات المرقشية " تترجمها من خلا صــور (الشوق، والمعاناة، والحرمـان، وتمني اللقاء والوصـال، والثكوى الائمـــة مــن الهـجـر " ( ' بسبب إحساسها بالضعف والتشرد الذهني نتيجة غياب المحبوب (المرأة) الذي تجسد في شعر المرقثثين رمزاً دالاً على الثشعور بألم الاغتر اب والبعد عن القبيلة، ومـا آل إليـــه مــصيرهما، ولكن القارئ لا يشعر في هذه الثكوى ضعفاً ولا تخاذلا أو استسلاماً، وإنما يحس بتلك النفس القوية الصابرة، التي ظلت تقاوم شدة البعد والاغتر اب ( بالخيال، والــشـوق، والحـب) رغــم شيوع ألفاظ دالة على التوتر النفسي ( الليل، والأرق، الامع، الهلاك) في شعرهما .
' ' ) أمين يوسف عودة، تجليات الثشع الصوفي: قراءة في الأحوال ، ط 1، المؤسـسـة العربيــة للاراســت والنشر، عمان، 1...

عبر معجم الحزن في الايوان بصورة جلية عن طبيعة الذات المرقثية في سياقات عدة تنوعت بنيتها الصرفية ما بين الأسماء والأفعال والصفات، مرتبطة بمشاعر الألم والأين الذي " يولا في النفس تناقضاً خصباً يزيد من عمق الحياة الباطنة، إذ تثشع اللات بتوتر حاد
 الالالية التي تثكلت؛ نتيجة تعاضد البنية التركيبية مـع البنية المعجمية، وذلك عن طريق كل ما ما شأنه إظهار اللالات التي تدخل في تكوين الخارطة النفسية للات الشاعرة، وتمنحها مـساحة أوسع للتجبير عن دو اخلها بحرية .
 (المتلقي بمدى درجة التوتر واللقلق الذي ينتاب الأات الثاعرة، كما في قول المرقش الأكبر("):


 (كانَّهن)، ومن ثم إلى النفي (لم يشُج) " في نسق لغوي واحد يرتبط بــسياق واحـــ، يجعـلـ النص الألبي كثيف الالالة والإيحاءات " (")، للتعبير عن لواعج النفس، وحسر اتها لفقّ عزيز ،
 الصديق الحميم .

وكذلك نلحظ هذا الأسلوب عند المرقش الأصغر في قوله ('): ولَـــْمْ يُعِنِّــي عَلَـــى ذاكَ حَمِــيمْ





$$
\text { 「 ) الديوان : ص } 1 \text { ٪ . }
$$



$$
\text { ؛ ) الديوان : ص0 } 9 \text {. }
$$






 تَبْكِي علـى الـدَّهْرِ، والـدَهُرْ الـَذِيْي فَعَمْــــــرَكَ اللَّه هَــــــلْ تَــــــدْرِي إِذَا


 من ألم ومشُاعر الاضطراب والتُلق بع رحيل المحوبة، وينتّلَ من أسلوب النفي ( ولم يُنْيَّي)

 والضيق التّ يعيشها .
 المرقثيّة، والناتج الصياغي في ميلهما إلى الألفاظ الدالة على الألم والمعانـاة أكثر من الألفـــا الاالة الفرح، مع كثرة تعبير هما عنها بألفاظ مختلفة في مركبهما الإبداعي الذي يتمـازج فيــه الرمز والو اقع، كما تشير إليه معطيات معجمهم الفني المشترك في مرجعية رامزة دالة علـــى (الحياة و الموت)

ـ معجم الهجر والرحيل .
تتـحور اللالات اللنوية للمرقثينين حول معاني ( الرحيل، والهجر، والخـــــ، و، والبعــ،





المكاني

" ' ) علي مصطفى محم عشا، "هموم الإسان في شعر ما قبل الاسلام "، مرجع سابق ، ص • 17 . .

فقد أدت الطبيعة دوراً مهماً في تعميق دلالة الاغتراب عبر الرحلة الائمة التــي تعمــق فكرة الاتفصال عن المكان، وهي ترد منسجمة مع ثنائية ضدية ( الحياة والموت) عبّر عنهــ الطلل الذي عمق في وعي الجاهلي الإحساس بالخواء وفقدان الحياة، فالطلل " يمثــل لحظـــة تنويرية في الزمن الوجودي للإسسان " (' )، حيث يتوزع هذا الزمن بين الحاضر والماضي، من خلال الإحساس بفناء المكان الذي يشكل فضاء تنظلق فيه تأملات المرقشين في ديمومة الحياة وانعدامها، وتتضح فيه نوازع الكبت والاغتراب، وتتعالق في نفسيتهما بواعث الغربة واليأس التي تثككل بداية من بدايات الموت المـعنوي المتجسد بغربة المشاعر؛ نتيجة لتأمـلات طويـــة ولمعاناة طويلة، وهنا مكمن الظاهرة الالفعالية التي اعتمدتْ على المعاناة، بتحول المكان إلــى ذكرى مؤلمة من خلا الوعي المركّز على المكان وتحولاته، التي تشعر المتلقـــي بإيحــاءات مشاعر مبهمة وغائمة تظهرها صور (المرقش الأكبر( ${ }^{\dagger}$ (:

(التي تفصح عنها سمة التضاد في كلمة (خلاء) للدالة على الموت، وكلمة( نبتها ثئــــ) للالالة على الحياة التي تتضمنها رمزية قطرات الندى وتوحي بالتجدد والحياة، وكــذلك كلمـــة
 الثثاعرة، مما أدى بها إلى مزج صور الحياة و الموت في آن واحد .

وكذلك تظهر صورة التضاد في بيت المرقش الأصغر ("):
أَلا يا اسْلَمِي لا صُرْمَ لِي اليـومَ فاطِمـا ولا أَبَـــداً مــــا دامَ وَصْــلُكِ دائِمـــا
تبرز آلية التثكيل اللغوي سمـة التضاد القائمـــة عاـــى جدليــة (القطيعــة ، والتواصــل) المتجسدة في النص المرقشي بصورتي الرجل والمرأة، اللأين يبرزان كطرفية جدلية إنـسانية تؤكدها أداة النداء (يا) وأسلوب النفي (لا صُرْم)، أملاً في تخفيــف حــــة العزلـــة والــشـعور بالقطيعة مشيراً إلى أن الاغتراب حالة فردية بدلالة ضمير المتكلم ( لـــي)، ليكــون العنــصر المهيمن على فضاء النص من جهة، والعنصر القابض على أجزاء النص من جهـــة أخـرى، ' ' ) عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقـ الشعري: دراسة في النظرية والتطيــق، طا، دار المـــوم،


ليجسد حالة الوحدة والعزلة النفسية والفردية التي شعر بها بعد انقطاع الوصل بينـه وبـين فاطمة بنت المنذر

ـ ـ معجم الطبيعة .
تبرز معاناة المرقثثين في تمحور لفظتي ( الليل والنـــر) فـــي حقــلـ الطبيـــة، لكــنَّ

 متضادة تثككل ثنائية ضدية ( الحياة ، والموت ) :


ولات مجموعتان من الألفاظ دخلت معها في علاقات تقابلية، فألفاظ المجموعــة الأولـــى (نور، حياة، تفاؤل، خير) ، يقابلـها ألفاظ المجموعة الثانتية ( ظلام، انتفـــاء الحيــاة، تــشـاؤم، شر)، وأن هذه العناصر اللفظية شكلت حقليين دلاليين تربطهما علاقة تكاملية .



 يحيي ويبعث الحياة، والجدير بالملاحظة هنا أن المرقثين جعلا لفظتي النار والليــل محــورأ أساسياً في بنائهما التركيبي، الذي اتسم بالألم الثديد حتى أحسا أن الأثياء حولهما تشاركهما الحزن :

قد كَرَّرَتْهـا عَلـى عَيْنْي الهُمُوْمْ (') (')




وذلك عن طريق إسقاط ما في نفسيهما على الطبيعة، مدــا أثـــار لــــيهما إحـساساً
 والوحدة، التي تتجلى في نوعية الكلمات (أرقني ، الهموم ، هجود، مسهرة، الليل) والعبارات، وما يرتبط بها من دلالات سلبية، لتأكيد اللالاة المتولاة عن تضاد على المــستوى المـنـــويري، ولعل هذا هو مفتاح اللقّق والألم الذي سيطر على أحاسيس المرقثتين وأفكارهما.

وما يلحظ في الحقول المرقثّية التثثابه الأسلوبي في كثرة استخدامهـما أســـوبي النفــي والتوكيد مع الألفاظ المعبرة عن الاغتراب النفسي، من خلل الطبيعة التي تنعكس عليها هموم الذات مصبوغة باللوعة والأسى في محوري الاختيار والتأليف، الذي يكثف عنه إلحاح مماثل في الاستخدام اللنوي لعلاقات متثشابهة من الناحية المعنوية

تظهر في خارطة البناء المرقشي للتأكيد على إحساسهما بالألم والمعاناة نتيجة الرحيـل والبعد عن الأهل والأحبة، مما يشير إلى حدة شعور هم بالاضطر اب النفسي متمثلاً في رمزيـــة
 وغياب الطمأنينة والسكون في (الأرق)، والحزن والهم والجروح و والثوق في ( الحب )، كلها إثار ات لنوية توحي بالألم ومدى تغظل الحزن في نفس الثـاعرين مشحونة بـــلالات رمزيــة تحيلنا إلى ثنائية (الحياة و الموت) .

## الموسيقا :

هي جوهر الثشع، وعنصر من عناصر تثنكيله إضافة إلى اللغة والصور، التي تتكون من
 على استثّارة الإحساس لاى المتلقي، من خلا ائتلاف مجموع العناصر الصوتية فيمـا بينهــا داخل الوحدة اللفوية لتكون لنا هيكل القصيدة أو المقطوعة .

وتكمن أهمية الموسيقا في الشعر من خلا " دورها في تفجير الطاقة الالاية والإيحائيــة للغة، وقدارتها في الكثشف عن طبيعـة المــشاعر والأحاسـيس التــي تعتمـل فــي وجـــان الشاعر " (').

ولار اسة موسيقا الشعر اعتاد النقاد والباحثين تقسيم هذا العنصر إلى قـــسمين شـــملين؛ الأول يتناول النغم الخارجي من أوزان وقو افـ، والآخر يستكثف أبعاد النغم الاظلـي؛ ظـــاهره
 ما يخبئ جرسه من خلفيات فنية وتجارب شعورية تكمن في ثنايا النتاج الشعري .

- الموسيقا الخارجية :

سبقتْ الإشارة إلى دور الأوزان الثشرية، فــي تــشكيل الموســيقا الخارجيــة لــشعر المرقشين، ومن الثابت أن الكيفية التي أتبعها المرقشان في بناء البحور الــشعرية تتـشابها إلى حد ما - إلا أنّ نسبة استعمال الاوزان المعروفة تتفاوت من شاعر إلى شاعر آخر، حسب عدد الأبيات الشعرية الواردة في الإحصائية الآنفة الأكر .

فقد جاء البحر الطويل أكثر دوراناً في شــعرهما مقابـل البحـور الــشعرية الأخــرى؛
 (القصائد المرقثيّة التي اتسمت بتعدد الشر ائح و اللوحات الثعرية، وعلى سبيل المثال :

أَلاَ بــانَ جِيرَانِسي ولَــسْتُ بعــائِفِ أَدانٍ بهـــْ صَــرْفُ النَّــوى أَمْ مُخَـالِفي ( الطويل)

> وقصيدة المرقش الأصغر التي مطعها (‘"):

> ( الطويل)
> ومن الملاحظ أن المرقثين يلتقيان في طريقة بناء قصائدهما على البحر الطويل، للتعبير
الحسرة واليأس والحزن من خلا وصف الأطلا ورحلة الظعن والمرأة .
 و اللمتقارب والخفيف والسريع والبسيط والو افر، وكانت أوزانه تتناسب مـع لغته وموضــــوعاته
 أما المرقث الأصغر ما يلحظ في شعره هو كثرة نظمه على البحور المركبة، وهو بـلكـ يلتّقـي
 التحرك الإبداعي و " إمكانيات السرد والبسط القصصي و العرض الارامي " (")

وإذا ما تأملنا ديوان المرقشين؛ وجدنا بعض أشعار هما منظومة على الأبحر المجـزوءءة، ولكنتا نجد أن هنه الأثنعار لا تثشكل نسبة عالية من مجموع شعر المرقش الأكبـر، إذ بلغــت
 البسيط إذ تردد بنسبة ( ¢ الطويلة، ولم يأتيا على مجزوءات الأبحر القصيرة .

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ) الايوان : ص } 9 \text { ه . } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

" ) علاء حمز اوي ، بحاضرات في العروض والقافِية : موســِقا الــشـر، ( د. ط)، دار التيـسير للطباعــة
10.

أمـا القو افي يلتقي المرقشان في استتفدامهما القــو افي المطلــــة ذات الحركـــات الثلاثـــة (الفتحة، الضمة، (الكسرة)، حيث يشترك الشاعران فــي أصــوات ويختلفـــن فـــي أخــرى،

و المشتركة منها جاءت مرتبة بالنسب التالي :

$$
\begin{aligned}
& \text { المرقشل الأكير }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (\% الراء }
\end{aligned}
$$

فهي أصوات مجهورة ينضاف في (الميم والثلام والراء) إلى " تجويفات الممــر الفمــوي
المغلق تجويف الأنف في(الميم)، أما (اللام والراء) فإن التجويفات متغيرة " ( ') .

وينشأ الحرف الأول من انحباس اللهواء حبسًا تامًا في موضع من الفــم، ولكــن بخفــض الحنك (للين حتى يتمكن الههواء من النفاذ، ويتكون (اللام والراء) بأن يعتمـــد أولهمـــا طــرف اللسان على أصول الأسنـان العليا مع اللثة، بحيث توجد عقبة في وســط الفـــم تمنـــع مــرور اللهواء. أما ثانيهما، فتّتكرر فيه ضربات اللسان على اللثة تكراراً سريعاً، واسترخاء اللسان في طريق الهواء الخارج من الرئتين وتتذبذب الأوتار (الصوتية عند النطق به (')، مما ينتج عــن تغير الأصوات أصوات مختلفة تتتناسب مع أجواء التجربة المرقثية، التي تتوافق فــي بنـــاء قصائدها ومقطوعاتّها على (الحروف الثائعة، ومتوسطة الثيوع

أما القو افي النافرة أو قليلة الاستعمـال شعرياً، فإنها لم تظهر إطلاقاً في تجربة المرقــشين الثعرية، التي اتفقت في استعانتها بالأصوات المجهورة أكثر من الأصــوات المهموســة؛ لأن هذه الأصوات يتناسب إيقاعها مع إيقاع الحالة الشعورية الانفعالية التي يحياها الثـاعران. وكذلك اتفقا في تنغيم حروف الروي بالمدود التي تسبقها، وهي ظاهرة محسة بوضوح في معظم شعر المرقشثين، فمن ذلك قول المرقش الأكبر، وقد جعل الواو ردفاً للروي (َ):

 .r19ar "

 ( الوافر)

وقوله فيما ردفه ياء ('):

 (البسيط)

وقوله أيضًا فيما رِدفه ألف ("):

أَينمــا كنـــتِ أو حَلَلـــتِ بـــأَرضٍ أو بـــلادٍ أَحيَيْـــتِ تلـــكَ الـــبلادا (الطويل)

وقول المرقش الأصغ رادفا قو افيه بالياء والو او (") :

ليــــثَ عِفـــرِّين والمـــــالُ كـــــثِيرْ
وآخِـــرُ الليــــل خِـــبْعـانُ عَتُـــــــرْ

(مجزوء البسبيط)
إن أصوات المد التي شكلت إيقاع القافية تصدر عن أعماق المرقثين اللـــين يـسـئيان لللتبير عن آهاتهما وأحزاتهما بتلك الأصوات، فالحرف (الصوت) - وأن كان لا يحمل بذاتـــهـ

 النطق بالصوت وعليه فإن النسيج الإيقاعي الذي عرضنا له آنفأ (5) يمثل لوحة ذات وجهـين
' ) الايوان : ص • • .
" ) المصدر نفسه : ص 7 ٪ ؛ .
. 91 ( 9 " المصدر نفسه : ص
؛ ) راجع حروف القافية في الفصل الأول ، ص ص ؛ ؛ -

متلازمين، الوجه الأول : الجمال الإيقاعي الأي يتحقق بتكــرار الوحــدات الإيقاعيــة علــى


و اللين مع الحالة النفسية المتوترة.

 الأصوات على مستوى القو افي مساحات تحركت فيها الطاقات الإبداعية، كاشفة الواقع الجمالي
و الإبداعي .

وهنا ما يدفعنا للقول بأنه من شروط العمل الثشعري الناجح أن يرتبط الإيقاع فيه بانفعال


## - الموسيقا (الد|خلية :

ومن الموسيقا الداخلية التي ظهرت في شعر الثلاعرين ظاهرة النكرار التي نتردد بـين الحين والآخر، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحالتهمـا النفسية، فمنها تكرار الأصوات بعينها فـــي بيت واحد، أو عدة أببات تنتج موسيقا عذبة، أو زخرف صوتي يكشف فيه الثاعر عن مقدرة إبداعية في إقامة تجانس صوتـي من خلال حروف بذاتها من جنس القافية، وهــذـه التــأثير ات الصوتية المنبعثة من تكرار الألفاظ أشثاعت جرساً موسيقياً يؤكد المعنى والصورة والنغم، وقد تبوأ النكرار حيزاً عند المرقشين، حيث كانا الشاعرين يعتمدان على اختيار الحروف والكلمـات

لتشكيل البناء الموسيقي لقصائدهما .
وفيما يتصل بظاهرة التكرار الصوتي، فقد سعى الثـاعران إلى تحقيق هذه الظاهرة مــن

الثثاعرين من خلا تكرار أصوات بعينها، كقول المرقش الأكبر ('):



 أَمْـسَى علــى الأَصْــحَابِ عِبْـُــــا مُسـتْقِلاً

مـــنْ مُبْلِـــُعُ الأَقْـْـوَامِ أَنَّ مُرَقِّـــشاً

 ( الكامل)

. ${ }^{\text {「 }}$
" "
" ) حرملا : أخو المرقش .
" ) (للفظلي : هو الأجير الذي كان يرعى معه .
" ) الأعثى : الكثير الشعر • الجيئل : أنثى الضباع •
ش

وظف الثاعر إيقاع (المد توظيفاً جيدأ، إذ نجده يركز على حرفي (المد (الألف، واليــاء)،
 النبرات وتتخفض في إيقاع شبه متماثل" (')، ينسجم مع دلالة القصبدة التي يعبر فيها الشاعر عن الحزن واليأس مما جعل النغمة الإيقاعية تتماوج بين العطو والاخنفاض ذات تأثير نفــي
 الحالة النفسية التي يحياها الثاعر نتيجة مرضه الثديد وإهماله من قبل أجيـره، وإحـسساسه بعدم الجدوى من الاستنجاد .

ومن موسيقا المد ، في شعر المرقش الأصغر ("):
بــاكِراً جــاهَرَتْ بخَطْـب جَلِيــل





 عجبــاً مـــا عَجِبْــت لِلْعاقِــدِ المــا


 (الخفيف)
حرفي ( الألف ، الياء) التي تكررت واحدأ وأربعين مرة (1 \&) " وهي حروف توام كو امل قد تجدهن في بعض الأحوال أطول منهن في بعض " ( (")، وقد عمد الثاعر إلى توظيف حرون
 و الحالة الثعورية التي يحسها الشاعر جراء رحيل صاحبته .
 استخذامهما لها بمحض الصدفة، وذلك من خلا تكرار المدود على نحو ملحوظ حتى لا تكــد ' ' ) سامي حماد الهص، " شعر بشر بن أبي خازم : دراسة أسلوبية " ، رسالة ماجستير، كلية الأدب ،جامعة
" الأزهر، غزة،



تخلو منه أي كلمة، و هذه دلالة بطيئة في النطق؛ " لأن المد فيه استرخاء ومطاولة، ومع المد أو اللين يمتد النفس أكثر، حتى يتقطع ببطء عند الحرف الذي يليه، وهذا أنسب لمقام الحـزن المُمِْ والألم النفسي القاتل " (') .

ويبدو أن نكرار هذا الصوت البطيء إعلاناً من المرقشين بأن المعاناة قد اشتدت، فسمة
حروف المد أنها تفرض على المتلقي قراءة الأبيات ببطء وتأن ولو أراد الإسراع مـــا أمكنـــهـ ذلك، وكأن الثـاعرين قد أرادا بهذه الهندسة الصوتية أن يشدا آذانتا وذو اتتا إليهمــا، فقـــارئ الأبيات سوف يشعر بالنغمات البطيئة التي توفرها الألفاظ الممدودة، فهذه الهندســة البطيئــة تبعث على النكامل البعيد لسبر أغوار النفس، كما تبعث في الوقت ذاته على الإحساس بالتوقف بعد كل مقطع لأخذ النفس الذي يستنفذه طول المدات، وبهذا التوزيع المرقــشـي للمـــــ يظهـر المقاطع الثقيلة التي أحدثت تتاغم يولد رنيناً موسيقياً ينسجم مع انفعال الثاعرين . ومن مظاهر التكرار عند المرقشبين تكرار الكلمة ، كقول المرقش الأصغر ("): أَلا يـا اسْلَمِي لا صُـرْمَ لِـي اليــومَ فاطِمـا ولا أَبَـــــداً مســـا دامَ وَصْــــلُكِ دائِمـــــا
 ألا يــا اسْــلَمي ثـــمَّ اعْلَمِـي أَنَّ حـــاجَتِي
وقول المرقش الأكبر ("):


كلازمة ثابتة في بداية الثطور الثـعرية ( ألا يا اســلمي) و( الـــيار) ، ليجعـل منهــا الشاعرين مطلعاً موسيقياً يحقق نغماً إيقاعياً مستمراً يثير سمع المتلقي بترديدها الصوتي الذي ( ) علي علي صبح ، اللبناء الفني للصورة الأببية في الشعر ، طا، المكتبة الأزهريــة للتـراث، القــاهرة ،
‘ " الديوان : ص 9V .
" " السابق : ص VV . .

تبعثه حين تكون في باية الشطور الشعرية، وبهذا تقوم حركية الإيقاع برسم صورة في ذهن المتلقي لها بُدهها الإيقاعي الأي يشير بصر المتلقي وسمعه على السواء، مـــن أجــل إيــصـلـ المغنى والفكرة، فالثشاعران يركزان على إيقاع البداية، بقصد إمتاع البصر بالفضاء الــشـري الذي شغلته هذه اللفظة .

وكذلك تثشابها بتكرار صيغة (فعيل وفعول) في قافية القصيدة، كما فــي قــول المــرقش
الأكبر ('):


وقول المرقش الأصغر("):
ليـــثَ عِفـــرِّين والمـــــالُ كــــثِيرْ
منهــــا الـــصَّبوحُ الـــذي يتركـــــنـي


إذ ناوب الشاعران بينهما للثَّغب على صعوبَة الوضع النفسي، حيث يعكس هنا التكــرار
 كلمات القافية التي توحي دلالاتها بالألم والمعاناة، فقـ استطاع الثـاعران أن يعطيــا تـــصورأ دقيقاً لآلامهما وأحزاتهما في هذه الأبيات عبر تكرار الصيغة وصوتي الدال والراء الماء المتثثابهان في خاصية الجهر، كما استطاعا أن يقيما تناغماً موسيقياً من خلا تكرار ارهما لصـيا لصيغتي ( فعول وفيل) التي تكررت بشكل لافت للنظر، فكان لهذا التكرار نغنًا موسيقيًا عذبًا يريح أذن السامع بالرغم من اختلاف اللالاة في فضاء النص الثعري .

ومن الملاحظ في شعر المرقثين اهتمامهما بمطالع القصائد؛ حيث حرصا على تــصريع


و الضرب، بابثتر اكهما في قافية و احدة .

## ومن أمثلة التو افق الصوتي، قول المرقش الأكبر(') :

إنَّ الرَّحيــــلَ رَهِــينُ أَنْ لا تَعْــــُلا
يـــا صـــاحِبيَّ تَلَوَّهــا لا تَعْحْــــا لا
وكذلك قول المرقش الأصغ ("):

 و التجانس فيما بينها، ويتضح ذلك إذا ما حللناها تحليلاً مقطعياً (") هكذا :


$$
\begin{aligned}
& \text { ' " الايوان : ص } \\
& \text { " ) المصدر نفسه : ص }
\end{aligned}
$$



ومن هذا التحليل المقطعي يتبين لنا التساوي في النسيج (المقطعي لكلمات المرقشين فكلمة (تعجلا وتعذلا) تتساوى فيها المقاطع فالأول (ص ح ص)، والأخير (ص ح ح)، وكذلك مقاطع
 المقطع الأخير في النسيج المقطعي ( ص ح ح)، الأي يدل على النغمة الأليمة والإيقاع (الحزين المعبر عن الحالة الثعورية التي ترتسم صورة الغربة فيه على شكل صراع نفــسي تعيـشـه الأات الثـاعرة عندما فقدت التو اصل مـع الآخر، فقد صور هذا المقطع حــــة إيقاعيــة أكـــتها (القيمة التعبيرية لأسلوب النداء ( يا صاحبي)، التي جاعت منسجمـة مــع الالالـــة الإيحائيــة، محققة بذلك الصلة الطبيعية بين المد الصوتي، وطول الأزمة اللفسبية (الزمن النفسي ) الــــي أدى دوراً هاماً في بناء النص

أما المقطع المفتوح لاى المرقشن الأصغر فما هو إلا انعكاس لكثافة الألم الاي يعتمل في صدره والذي يطغى على مشاعره، نتيجة شعوره بالغضب والخيبــة و الحـزنـن جـراء رحيــل صاحبته، لذلك كثّف الثـاعر المدود في القصيدة ممـا أضفى على موسيقاها نوعاً مــن الحــزن والالكسار، لأن الصوت المفتوح يمنح النص دلالة تقوم على حرص الثخخصية الثشرية علــى إسماع صوتها، إذ إن امتداد الصوت يعني الطلب، فالذات الثثاعرة في موقف تنبيه، كما يقوي هذا المقطع دلالات الارتداد إلى الماضي، وهذا ينعكس علـــى الحركـــة الــصوتية، إذ اتــسـمت


النفسي

إذ إن مد الصوت " كتثفس الصعداء، وهذه المدود الكثيرة المتتوعة والمصاحبة للــنص إلى منتهاه، إفضاءات بآلام الثـاعر داخل إفضائـه الظاهر بشكو اه، إنها موسيقا شجوه تخلاءـت موسيقا العروض : إنها أنفاسه داخل كلماته تَهب الأبيات حياة وصدقاً " (') .

والبحث عن الصور التوازنية الصوتية في شعر المرقثبين يدفعنا إلى رصـــ الأصــوات
 كم الأصوات المتشابهة المتكررة والمتقابلة أحياناً يكثف عن درجة التوازي وكثافتها في لغـــة النص، كما أن توزيعها على مسافات متقاربة أو متباعدة يؤدي دوراً في إنتاج النغمة الإيقاعية

السائدة من ناحية، ويعكس الجاتب النفسي والاتفعالي الذي يتحكم في الــنفس الــشاعرة مــن ناحية أخرى .

لهذا يكون اختيار الصيغة مبني على معيار طبيعتها التكوينية من جهة، ومعاني دلالتها الإبداعية من جهة 'أخرى، ولا يمكن أن تحقق بذاتها نمطاً إيقاعياً معبراً، وإنمـا تنشأ إيقاعهـــا من خلال علاقتها بالألفاظ التي تسبقها مباشرة.

إذ إن موسيقا الشعر الكاملة لا تتألف من الإيقاع العروضي وأساليب البلاغة فقـط ، بــل يكمن أيضاً في الإيقاع الاخلبي الخاص بالألفاظ التي تمثل بتآلفها واتساقها مع غيرها الهيئـــة الثثكيلية الثشعرية إذ يمكن أن " تحدث الإحساسات المرئية للكلمات بمفردها إذ تصحبها أشياء ذات علاقة وثيقة بها، بحيث لا يمكن فصلها بسهولة، وأهم هذه الأثبياء الصورة الـسمعية أي وقع جرس الكلمة على الأذن الباطنية أو أذن العقل " (') .

والمتأمل تكرارات المرقشين يلحظ تقارباً كبيراً يجمــع بينهمــا مــن نـاحيــة الأســلوب النكراري، فكلاهما كانا يكرران الأصوات، والألفاظ، و الصيغة بشكل متلاحــق لهــي يظهـران النفسية المضطربة التي تمر مروراً سريعاً بتلك المفردات الثعرية بإيعاز نفسي لــهـ دو افعــه الظاهرة و الخفية حين يبدو عليها الحزن واليأس.

هذه بعض الأمثلة على الموسيقا الاخلية في شعر المرقثين، فأكتفي بما ذكر .
' ) ' رتثشاردز ، مبادئ النقـ الألبي والعلم و الثعر ، ترجمة محمد مصطفى بدوي ، طا ، المجلـس الأعلـى للثقافة ، القاهرة ، . . . . 0 .


بعد أن جُلتُ - قّارئةُ ومتذوقةٌ ور اصدةَ ودارسةٌ - في عالم المرقُشين الشعري، كان لا بد أن يخرج هذا البحت إلى غاية بعد هذه الاراسة المستفيضة، التي وقفت على أبــرز الملامـــح الفنية التي تميز بها شعرهما، ثم توغلت إلى أهم الظواهر الأسلوبية في موضوعاتهما الشعرية من خلا استققراء الالالات الصوتية والتركيبية والالالية، بهـف فهم طبيعتها، والوقوف علــى جوانب مهمة من خصائصها وسمـاتها الأسلوبية، ممّا أدت إلى نتائـج تجلَّت في الإجابــة عــن إشكالية البحث المحوريّة .

وقد كان منطلق الباحثة في دراستها لشعر المرقثشين في الفــصل الأول دراســـة عناصــر الموسيقا (الخارجية والداخلية)، بالفحص الاقيق لكشف خو اصها الإيقاعية وربطها بالمكونـات (الصّيّاغية على نحو تحليا ينزل إلى أصغر جزئية في تكوين الدال عندما يكون مفرداً، ثم إلى الاال عندما يدخل اللسياق التركيبي وصولاً إلى (القصيدة، ثم عُنيت الاراسة بالمستويات البانية
 أسلوبية إيقاعية لبعض النماذج الشعرية بغية الكشف عن التجربة الإيقاعية التـي تـــضمنتها القصيدة المرقثية .

وعمدت الار اسة إلى إجراءات تطبيقية تؤكدها العملية الإحــصائية، التــي ظهـرت فـــي استعمـال المرقثثين للأوزان الثعرية من خلا كسر الرتابة والنمطية عبر التوظيـف المكثــف للزحافات التي ساعدت على إظهار النفسية المــضطربـة للمرقّـشين، وأظهـرت الاراســـة أن المرقثين كانا يميلان إلى الأوزان الطويلة الكثيرة المقاطع على نحو مـا أظهرته تلك المقاربـــة النصية من انسجام بين الإيقاع الثشعري وطبيعة الموقف الأي صدرت عنه القصائد المرقثثية .

أمـا فيمـا يخص القافية فالروي جاء متناغماً مع الأفاظ ومعانيها، ولم تكن (القافية مجـرد حلية ينمق بها المرقثـان قصائدهما، إنما جاءت تبعاً للو اقع النفسي الاتفعــالي الــــي يعيـشـه
 ومشاعرهما الاخلية من خلا الازياح الأسلوبي نحو التنويع والإثارة، فحيناً يكون الالتــزام بزيادة حروف وحركات توافق صوت الروي وحركته أو اختلافها مـع صوت الــروي، وحينــا يظهر( سناد الردف) بالياء و الو او، وكل ذلك ساعد على مد الإيقــاع وتنويعــه، ممــــا أتـــاح للمرقّثين مجالاً واسعاً للبوح، وتنويع النغم.

بعد ذلك ركزت الاراسة على محور الموسيقا الاخلية التي كشفت عن وحــدات إيقاعيــة أظهرت نزعة أسلوبية في شعر المرقّثين، تمثلت بأسلوب التكرار بأنواعه المختلفة، وأشكاله المتعددة، حتى لا تكاد تجد قصيدة أو مقطوعة إلا وفيها نوع من هذا التكــرار، وقـــد تــرجم اللنكرار حالة المرقّثين النفسية المتألمة و المضطربة، فتوظيفهما للتكرار كان تتفيساً لآلامهمــا وأوجاعهما المستمرة التي انعكست على تجربتيهما الثعرية، فقد أظهرت الار اسة ععــداً مــن
 تشابه نسقي، يعمل على رفد الإيقاع الخارجي بثراء دلالي تتضـح أبعاده مــن خــلال وظيفتــهـ البنائية التي تتهض بمهمة تتسيق العلاقات التركيبية في الأبيات المرقثية ، ويحدث توتراً في (المستوى الإيقاعي واختلافاً في المستّوى الالالي، ممّا يؤدي إلى تحقيق الثلتوين الإيقاعي فـــي القصيدة

ويعد التدوير خاصية من خصائص الإيقاع الداخلي في شعر المرقش الأكبـر، بـاعتبــاره تقتية إيقاعية ساعدت الثـاعر على مسايرة دفقته الثعورية، التــي ثُجـسد مــــى الاتفعـــال والاضطراب النفسي له فلا يتوقف إلا باتتهائه منها، وبفعل التدوير استطاع الثـاعر أن يوصل

فكرته الأساسية دون انقطاع
 أظهرت الاراسة تثثابه المرقثين باستخدام هذه الثقنية من حيث التوازي القائم على التــضاد و اللقابلات اللفظية لفظاً ومعنى، ووجدت أن بنية التوازي لا يمكن أن تكون بنية شكلية فقــط، بل هي بنية ترتبط بالمعنى والدلالة ارتباطاً وثيقاً .

وفي الفصل الثاني كشفت الار اسة عن شدة تداخل المرقّـشثين فـــي توظيــف الأســـاليب
 أظهرت انزياح الصياغة في التركيب والترتيب عن المألوف المعتاد، وإستهامها إلى حد كبيـر في كسر تو الي الخطاب على وتيرة واحدة فجاء التقديم والتأخير ظاهرة بارزة فـــي شـــعر هما تعددت أثكالها وتنوعت دلالاتها، وكان لها دور مهم في مفاجأة المتلقي .

وأكّدت أن أسلوب التوكيد لا يؤد ي بمفرده معنى متكاملاً، و إنما يستخرج المعنى من سياق النص بكامله و إيحائه إلى المعنى المقصود، فيوحي مثلًاً بأنه جاء للفــت الاتتبــاه، أو تمكــين المعنى في نفس السامع، ..... إلخ، ويرد أسلوب التوكيد غالباً في شعر المرقثين، للمبالغـــة

في المعنى عندما يتطبب الموقف تحريك الأذهان، وجذب انتباه المخاطبين ومتابعتهم للنص .
أمـا ظاهرة الاستفهام، فقد انزاحت في مدلولاتـها الثعريـة عن الأصل الموضوع لهـــا إلــى دلالات أخرى كشفت في معظمها عن معاناة المرقّشين الاخلية نتيجة التأمل والحيـرة، كمـــ كشفت الاراسة عن تشابه المرقشين في استخدام أسلوب اللففي فقد كان محمل بدلالات أغنــت المعنى، وأدت إلى تحقيق الترابط العضوي والتلاحم المعنوي بين أبيات القصيدة .

وأخيراً تناولت في الفصل الثالث الار اسة الموازنـــة الأســلوبية لمعرفــة مــــى الاتفـــق والاختلاف بين الثاعرين، في الصورة الثعرية و الحقول الدلالية و الموسيقا الثعرية، وكشفت عن تثابه أفكار هما وتقاربها تقارباً كبيراً في مركبهم الإبداعي، وجاءت الألفاظ فـــي الحقــول الالالية كلها لتصور لنا ثنائية ( الحياة والموت)، ويلحظ التشابه الذهني لبناء الصورة الثعرية القائمة على تقابل صورتي الحاضر والماضي من خلال التشابه اللفظي الذي تـعــجُ بــهـ لغــــة الخطاب المرقِشي، والتي عمدت إلى تخيّر الألفاظ الدالة على عمــق الحــزن حيــث أظهـــرت الار اسة حالة الاضطر اب الأي يعتري المرقثنين ، كما كثفت عن شدة اللتقــارب فـــي البنــاء الموسيقي المتمثل في المقطع الصوتي وتنغيم حروف الــروي بالمـــدود، وتكـرار الحــروف

و الصيغ و الألفاظ في شعر هما

ويتضح من المعالجة الأسلوبية للأساليب الإيقاعية، والتركيبية، والدلالية، ارتقاء خطـــاب المرقثثين إلى درجة الثعرية، وإن الثعرية لم تكن قيمة خاصة بخطابيهما الثشعري في ذاتـــه، و إنما في قدرة ذلك الخطاب على إيقاظ المشاعر الجمالية في المتلقي، أو كسر بنية التوقعــات لدى المتلقي، وكذلك تقدم اللغة المرقشية بأصو اتها ودلالاتهــا وتراكيبهــا ولوحاتهــــا الفتيـــة و الجمالية صورة متكاملة للشخصية المرقشية .

إن شعر المرقثين يشكل جز عاً مهماً من الثقافة العربية في تراثنا القديم، والتــي تـــنعكس بصور شتتى في النتاج الثعري، ويظل في لغته أقرب إلى الفطرة اللسليمة و أصدق تمثيلاً للهــا، لذا توصي الباحثّة بدراسة البنية اللغوية في شعر المرقّثين در اسة لغوية دلالية .


1- الجاحظ ــ أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت 00 هـه )، كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، طr،
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 970 ام 9 .

شاكر، طّ، مطبعة المدني، القاهرة، 99 ا 9 م
r- ابن جني - أبو الفتح عثمان ( ت rara ):
. الخصائص, تحقيق محمد علي النجار , دار الكتب المصرية, القاهرة، 9or 9 ام

- سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي، (د .ط)، دار القلم، دمثق ، 9^0 ام .

६- حازم القرطاجني( ت \&TAه )، منهاج البلفاءوسر اج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن خوجة، طّ،
دار الغرب الإسلامي، بيروت، 9^4 ام .

ا، دار العلم للملايين، بيروت، 0ه9 ام .

تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، طه ، دار الجيل ، بيروت، 19^9 ام .
v- الليوطي - جلا الاين عبد الرحمن (ت الهـه )، همع الهو(امع في شرح الجوامع ، تحقيق أحمد

$$
\text { شمس الدين ، ط1، دار الكتب العمية ، بيروت، 9 } 9 \text { ام . }
$$


شرح الشواهد لللعيْي، تحقيق طه عبد الرعوف، (د.ط)، المكتبة التوفيقية، القاهرة، (د.ت) . Q- ابن طباطبا العلوي ـ محمد أحمد ( ت
الكتب العلمية، بيروت ،9Ar ام .
 محمد جمال بن مالك ، ومعه كتاب منحة الجليل، تحقيق محمد محيي الـــين عبـــ الحميــ، ط.r، دار

(العرب في كلامهي، تعليق أحمد حسن بسـج ، طا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 9V 9 ا 9 ا 9 . ץ الفكر، لبنان، 9^7 9 ام


$$
\text { شاكر، طץ، دار المعارف، القاهرة، } 9 \text { ه ام . }
$$

६ أـ قدامـة بن جعفر( ت V V


$$
\text { والبدبع، ( د.ط) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ، } 9 \text { 9 ام . }
$$


، طّ، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، (القاهرة \& 9 ا 9 ام .


1 1 - المرقشان ، ديوان (المرقشين، المرقش الأكبر( ت V ه ق.ه )، والمرقش الأصــغر( ت . • ق.ه )،


محمد عبد الوهاب، طّ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 99 9 9 ام .
-r - ابن هشام الأنصاري ( ت ا اه ) :

- مـظي اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق عبد اللطيف محمد الخطيب، ط 1، السلــــلة التر اثيــة،
الكويت ، . . . . .
- أوضتح المسالك اللى (ألفبة ابن مالكك ومعه : عدة السالك اللى تحقبق أوضتح المسالك، تحقيق محمد

$$
\text { محيي الاين عبد الحميد،( د.ط) المكتبة العصرية، بيروت، • } 9 \text { 9 ام . }
$$

r r - أبو هلا العسكري( ت ه 9 بّه )، كتاب الصناعتين (لصنـاعتين ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد

 (د.ط)، دار الكتب الخديوية، القاهرة، \&9 9 ام .

ثـانبـاً : المراجع العربية

1- إبراهيم أنيس :

- الأصوات اللنفوية ، طه، مكتبة الأجلو المصرية، القاهرة، 9V9 ام ام
- موسيقا الثشع ، طr ، مكتبة الأجلو المصرية ، القاهرة ، qur
r- إبراهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النص، طا، المؤسسة العربية للاراســـات والنـشر، بيـروت ،
- pl9qV
 ६- أحمد سليمان ياقوت، اللتهيل في علمي الخليـلـ، طا، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، . 1999
-     - أحمد الشثايب ، أصول (النقد الألبي ، ط. ا، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، \&9 9 ام .

- V أحمد كثك :
- القافية تاج الإيقاع الثشعري ، ط 1، مكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة، r9^9ام . - التتوير في الشعر: دراسة في النحو والمعنــى والالاقـــع، طا، مطبعـة المدينــة، (د.م)، . 19199
^- أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البلاغبة وتطور هِا ، مطبعة المجمع العلمي العراقــي ، بغـــاد ،

9- أحمد ويس، الالزياح من منظور الار اسات الأسلوبيةِ ، طا، مؤسسة اليمامة (الصحفية، الريــاض،
.

- 1- إميل بديع يعقوب ، المعجم المفصل في علم العروض و الققفبة و فنون الثشع، ط 1، دار الكتـب العالمية بيروت ، لبنان ، 99 ام 9 .

1 ا 1 - أمين يوسف عودة، تجليـات الثعر الصوفي: قر اعة فــي الأحـوال ، ط ا، المؤســسـة العربيــة
-



$$
\text { - } 9 \wedge \varepsilon
$$

ه - جوزيف شريم، دليل الاراسات الأسلوبية ، ( د. ط ) ، المؤسسة الجامعية للاراســـات ، بيـروت ،

$$
\cdot p l 9 \wedge \varepsilon
$$

17 - 17 حسن البئّا عز الاين، (لثشرية والثقافة : مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الثبر العربي (لقدبم؛
طا، المركز الثققافي العربي، المغرب، r + •r م .

- IV
والتوزيع - القاهرة ، r + r م .

1 1 - حسين جمعة ، جمالبة الخبر والإشثاء ( در اسةة بلاغبة جمالبة نقدبة ) ، طا ، منشورات اتعــاد
(الكتاب العرب ، دمشثق ، 0 . .

9 1- خليل عمايرة، أسلوب اللفي والاستفهام في العربية في مــنهج وصــفي فــي التحلــــل اللغــوي ،

 - p199r

1

r r - زايد علي عشري ، عن بناء القصبدة العربية (لحديثة ، طا، مكتبة الشباب ، المنيرة ، 9V 9 ام . 9 و


ه - سناء حميد البياتي، نـحو منهج جدبد في البـلاغة والنقد دراسة وتطبيق، طا، منشورات جامعة قار

$$
\text { يونس، بنغازي ، } 1 \text { 9 } 9 \text { ام . }
$$


العامة للكتاب، 9 ا 9 ام 9

YV - السيد أحمد الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، تحقيق حنني عبد الجليـل يوســف،
ط ا، مكتبة الآداب ، القاهرة ، 9 9 .



- اتتجاهات البحث الأسلويـي :لدراسات أسلوبية ، إختــار ، وترجمـــة ، و إضـــــة ، طا، دار اللعوم للطباعة والنشر، الرياض ، 9 ا 9 ام .

 -- r- صابر عبد الدايم، موسبقا الثعر بين (الثبات والثطور، ط س، مكتبة الخانجي، القاهرة، س 9 ا 9 ام . اس- صلاح فضل :
 - نظرية البنائبة في اللنقد الأدبي ، ط ا ، دار الشروق ، القاهرة ، 9 9 9 ام .

$$
\text { - علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، طا، دار الثروق، القاهرة، } 9 \text { ه } 9 \text { ام . }
$$

ץ r - عاطف جودة نصر، اللرمز الثعري عند الصوفية، (د.ط) ، المكتب المصري لتوزيـع المطبوعــات، (القاهرة، 91919

سّ


- النقا والحداثة ، طا ، دار الطليعة ، بيروت ،
 ه ه- عبد الفتاح إبراهيم ، مدخل في الصوتيـت ، ( د. ط )، دار الجنوب للنشر، تونس ، (د . ت) .

ฯ - عبد القادر عبد الجليل ، هندسة المقاطع الصوتبة وموسبقا الشعر (لعربية : روئبة لسانبية حدبثة، ط
ع - ع
^ی- عبل القادر الرباعي :


$$
\text { الأردن ، • } 9 \text { •م • }
$$




$$
\text { ثلششر والتوزيع، عمان ، } 7 \text { • . 「م . }
$$



$$
\text { دار الشؤون الثثقافية، بغداد، 9 AV ام • } 9 \text { م }
$$

- ع - عبدالله الطبب، (لمرشت إلى فهم أشعار العرب وصناعتهِ ، طّ ، مطبعة حكومة الكويت ، الكويت ، - p1919


$$
\text { المفرب الارار (لبيضاء، } 0 \text { • . Yم . }
$$







$$
\text { العربي ، القاهرة ، } 9 \text { و } 9 \text { P م }
$$

V
والنشر، بـالمينـا ، Y • • rم .
 وتطورها، طاه دار الألدلس، بيروت ، • 9 • 9 •

צ - علي علي صبح ، البناء الفني للصورة الألبية في الثعر ، طا، المكتبة الأزهريةة للتر اث، القاهرة ،
 10- عمر الأسعد، معالم العروض والقافية، طا، الوكالة العربية للتوزيع والنشر، عمـن، \& 9 ام . ror فايز الداية ، جماليات الأسلوب الصورة الفقية في الألب العربي، ط r، دار الفكر المعاصر، بيروت،

$$
\text { . } 1994
$$

rه- فتحية كحوش، بلاغة المكان : قراءة في مكانبة النص الشعري، طا، الاتتشار العربي، بيـروت،
. . . . .

؛ 0- فتح الله أحمد سليمان، اللأسلوبية : مدخل نظري ودراسة تطبيقية، (د.ط)، مكتبة الآداب، القـــاهرة،
. . . .

0- 0- فيصل الأحمر، معجم اللبيميائيات، طا، الارار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، • 1 بrم . -ه7- كمال بشر ، علم الأصوات ، ( د . ط) ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة ، . . . بr . .
V- كمال أبو ديب :

الرؤى المقتعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، ( د.ط)، الهيئة المصرية العامة
للكتاب، 9^4 ام .

- اللينية الإيقاعية للثعر العريب، طّ، دار الثؤون الثقافية العامة، العراق، 9Av ام .
^ه- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسبط ، ط \& ، مكتبة الشروق الاولية ، القاهرة ، \& \& . . 9ه- محمد بلوحي، آلليات الخطاب النقدي العربي الحدبث في مقارية الثعر الجاهلي بحث في تجليــت
القراءات اللبياقِة، طا، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، \& . . بم .
- • محمد حجازي، الأطلل في الثبر العربي : دراسة جمالبِة، طا، دار الوفاء لانيا الطباعة والنشر،
الاسكندرية ، 1 . . بم .

اー آ محم حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، طا، دار الثروق، بيروت، 997 ام . r r- محمد صادق حسن عبد الله ، جماليات اللفة وغتى دلالتها من الوجهة العقدبة و(الفتية والفكرية ، طا ، دار أحياء الكتب العربية ، س991م . 9 .
 ६٪- محمد عبد الهطب :

- (للبلاغة والأسلوبية ، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، ؛9 9 ام .
- حدلِية الإفراد والتركيب في النقد العربي القدبم، ط1، الشركة المــصرية العالميــة للنـشر، لونجمان، القاهرة ، 990 ام
- 

ها- محمد عبد المنعم خفاجي، الأسلوبية والليـان العري، طا، الـــار المــصرية اللبنانيــة، القــاهرة،

$$
\text { . } 199 \text { مr }
$$


YV
طا، دار الطباعة المحمدية ، الأزهر، 9^9 ام .
^1- محمد العمري ، تحليل الخطاب الثشعري اللنية الصوتية في الثشع ،ط 1، الار العالمية للكتــب ،
الارار البيضاء، ( د.م) ، . 99 ام .

99- محمد العياشي ، نظرية إيقاع الثشع العربي ، ط1، [د.ن] ، تونس ، 9V4 ام .
-V.
الار البيضاء، بيروت ، 9^0 ام .

V1- محمد أبو موسى، خصائص التر اكيب : دراسة تحلبية لمسائل علم (المعاني، ط؛، مكتبــة وهبــة، (القاهرة، 997 .
r r .


[ د . ت ] .

V4- منذر العياشي :

- الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط1، مركز الإماء الحضاري، r . .
- مقالات في الأسلوبية ، طا، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . 991م .

مهـي المخزومي، في النحو العريي نقـ وتوجيه، طا، منــشورات المكتبـة العـصرية، بيــروت، -VV -年97\&
-v^ موسى ربابعة ، الثشع الجاهلي مقاربـت نصية : قراءة في النص الشعر الجــهلي ، ( د.ط) ، دار الكندي للنشر والتوزيع ، الأردن - إربد ، r . . بr .
 . .

1-1 هادي الهلالم، الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيـين، طا، عـــلم الكتـب،
بيروت، ד^9 ام .
r ب- يوسف أبو العدوس، اللبلاغة والأسلوبية، مقدمات عامة، طا، الأهلية للنـشر والتوزيــ،،الأردن، . 1999
 والتوزيع، عمان، \& ...

## ثـلثاً : المراجع المترجمة

1- برند شبلثر، علم اللفة و الاراسات الأببية: دراسة الأسلوب، و البلاغة، وعلم (للغة النصي، ترجمــة محمود جاد الرّب، ط1، الار الفنية للنشر، الرياض، 9AVV ام
r- ب- بيير جيرو ، الأسلوبية ، ترجمة منذر العياثي، طץ، مركز الإنماء الحـضاري، طــبـ ســـوريا، . 199 亿
r- جان كوهن، بنية (اللغة الثشعرية ، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، طا، دار توبقــل للنـشر، المغرب،
६ - جون لاينز، اللغة و المعنى و اللسباق ، ترجمة عباس صادق الو هاب، طا، دار الــشؤون الثقافيــة
العامة، بغداد ، 9Av ام .
-- جورج مولينيه، الأسلوبية، ترجمة بسام بركة، ط (،المؤسـسـة الجاميــة للار اســـت، بيـروت،
. 1999
 - V رتثشاردز، مبادئ النقد الألبي و العلم والثشع، ترجمة محمد مصطفى بدوي ، طا ، المجلس الأعلى
للثقافة ، القاهرة ، 0. . re .
^- رينيه ويليك، نظرية الألب ، ترجمة حسام الخطيب ، ط r ، المؤسسة العربية للار اسات والنشر ،
بيروت، qAV ام .

9- رومان ياكبسون ، قضابا الشعريةِ ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، طا، دار توبقال للنـشر،
المغرب ، 9 191 ام .

- •

$$
\text { و التوزيع، بيروت، غ \& } 9 \text { ام . }
$$

11- غراهام هوف، الأسلوب والأسلوبية، ترجمة كاظم سعد الاين، سلسة آفاق عربيــة، العــد الأول، - ا910

ץ
الأعلى للثقافة، مصر ، . . . بم .
r
بيروت، 9^^1 ام .

؛ ا - هنريش بليث، اللبلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سبيميائي لتحليل النص، ترجمة محمد العمري، طّ،

$$
\text { الارار البيضاء، بيروت، } 9 \text { 9 ام . }
$$

ه - - يوري لوتمان ، تحليل النص الثشعري : بنبة القصبدة، ترجمة محمد فتـوح أحمـــ ، ط ا، دار

$$
\text { المعارف ، القاهرة ، } 990 \text { ام . }
$$

## رابعاً : الاوريـات

1- أحمد درويش، " الأسلوب والأسلوبية، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه "، مجلة فصول، مجلد 0، العدد 1، \&^91م.
r- بسام قطوس ، " البنى الإيقاعية في مجموعة محمود درويش (حصار لمدائـح البحر)" ، مجلة أبحــث الاليرموك، مجلد 9 ، العدد 1 لسنة 199 ام .

ץ- خالد سليمان، " الإيقاع في شعر خليل حاوي "، مجلة ابحاث اليرموك( سلسلة الآداب واللغويـــت)،

६- سليمان العطار، " الأسلوبية علم وتاريخ " ، مجلة فصول، مجلا 1، العدد r، 9 1 1م . -- طارق عبد القـادر المجالي ، " ظواهر أسلوبية في قصيدة الخطاب في الشعر الأردنـي المعاصر " ،

7- طراد الكبيسي ، " التدوير في القصيدة الحديثة "، مجلة الأقلام ، العدد 0، 9VA ام .
-V عبد الباسط محمد الزيود ، " دلالت الانزياح في قصيدة الصقر " ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد بّك
(العدد ا ، V . . rم .

- • -عبد الخالق محمد العف، " تثكيل البنية الإيقاعية في الثعر الفلسطيني المقاوم "، مجــــة الجامعــة

$$
\text { الإسلاهمبة، المجلد } 9 \text { ، العدد r ، غزة ، 1 . . بم . }
$$

11- عبد القادر الرباعي ، " تثككيل المغنى الثعري " ، مجلة فصول، مجلد \&، العدد r، \& \& ام .「 مجلد 0 ، العدد 1، .991م .

## خامساً : الرسائل الجامعية

1- توفيق محمود علي القرم ، " الازياح الأسلوبي في شعر اللبياب "، رسالة دكتوراه ، كليــة الآداب،
جامعة اليرموك، إربد ، الأردن v، . . rم .

ץ- سامي حماد الهص، " شعر بشر بن أبي خازم : دراسة أسلوبية " ، رسالة ماجستير، كليــة الأداب ،
جامعة الأزهر، غزة، V . . .
r- عبد نور داود عمران ، " (لبنية الإيقاعية في شعر الجواهري " ، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة
الكوفة، بغداد ، ^ . . rم .

६- علي مصطفى محمد عثا، "هموم الإسـان في شعر ما قبل الاسلام "، رسالة دكتــور اه، كليــة الآداب

$$
\text { و العلوم، جامعة اليرموك، إربد، } 9 \text { 9 ام . }
$$

○- عماد الضمور، " ظاهرة الرثاء في القصيدة الأردنية "، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة مؤته،
الكرك ، الأردن، \& . . זم .

ฯ- نهيل فتحي أحد كتاتة ، " دراسة أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني "، رسالة ماجستير ، كليــة
الآداب ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس، . . . بr .

يوسف الكوفحي، " أعمال جبران خليل جبران العربي : دراسة اسلوبية "، رسالة ماجـستير، كليــة
الآداب ، جامعة اليرموك، إربد ، الأردن ، V • • م .


AL-Mouragasheins Poetry : a Stylistic Study<br>Researcher:<br>Khairat Hamad Falah AL- Rshoud<br>Supervisor:<br>Dr . Mohammad Mousa AL - Absi


#### Abstract

This study discusses Al-Mouragasheins poems in a stylistic study, aiming at benefiting from the inputs of modern trends represented by the stylistic study, in order to reveal the stylistic poetic tributes of the two poets. This study relied on discussing the poetic texts in Dewan Al-Mouragasheins, through discussion, analysis and identification of shared styles, which vastly spread till it became a distinctive stylistic phenomenon in the poems of each. The nature of the study necessitated to divide it into three chapters in addition to the introduction and preface identifying the bases of the study, methods and cognitive tools disciplined by the stylistic research.

Chapter one title "Components of rhythm in Al-Mouragasheins poems" discussing the rhythm components leaning on two points:


- The external rhythm: measure and rhyme.
- The internal rhythm: reiteration, rotation, and parallelism.

Chapter two discussed the role of the constructive phenomena in AlMouragasheins poems, through investigating the background of the linguistic usages in profound indications, through examining each of: advancement and deferment, query, negation, and affirmation.

The last chapter discussed the stylistic balance between Al-Mouragasheins, in an attempt to reveal the aspects of variance and concordance between the poets through investigating each of the poetic image, the indicative fields and the internal and external music.

Finally, the researcher concludes with the major results of this study, as follows:

1. The study revealed, in the context of external music, that AlMouragasheins tended to long measures with many verses, as shown in that convergence of harmony between the poetic rhythm and the nature of the situation emerging the Al-Mouragasheins poems, breaking monotony and stereotype through emphasized employment of repents, which helped in exposing the unstable psychology of the two poets. This study also revealed the stylistic displacement in the Al-Mouragasheins rhyme towards diversity and excitement, where sometimes commitment comes by adding characters and vocalization that harmonize with the narrator's voice and his motion or difference with his voice. Sometimes, appears the (support of succession) with $y a^{\prime}$ and waw, all of which helped in extending and diversifying the rhythm, which facilitated to Al-Mouragasheins a vast domain to express their notions and inner feelings.
$r$. This study revealed, in the context of internal rhythm, rhythm units exemplified in reiterated style of various types and forms. It was observed that the poets frequently used this stylistic form as a method to interpret their psychological situation of pain and disturbance. Employing reiteration was a release of their continuous pain and anguish reflected in their poetic experience. This study also revealed a resemblance between the Al-Mouragasheins in the usage of parallelism technique as in verbal contrast and accord in utterance and meaning. Also, revealed that parallelism structure cannot be only formal, rather a closely related structure in meaning and indication.
r. Upon discussing the structure, this study revealed the keen overlap of Al-Mouragasheins in employing the structural styles where it is rare to find any evident distinction between them. In the outline of advancement and deferment technique, this study revealed the displacement of expression in the structure and order as the ordinary and common style, and intensively contributing in breaking the
sequence of speech uniformly. The poets made it one of the exciting factors for the recipient and a participation in examining the aesthetics of the creative text. The phenomenon of query, it was displaced in its poetic indications from the original subject into other indications, revealed, in most of them, the inner anguish of the AIMouragasheins as a result of meditation and confusion. This study also revealed the resemblance of Al-Mouragasheins in using the negation style, as it was loaded with indications that enriched the meaning, and lead to achieving the integration in parts and meaning in the lines of the poem. This study also emphasized that the style of affirmation does not lead to an integral meaning by itself, rather it extracts the meaning from the context and its suggestions to the intended meaning.
§. In the last chapter, this study investigated the stylistic balance between AI-Mouragasheins and revealed resemblance in their notions and a great convergence in their creative structure. All of the expressions came in indicative fields in order to describe duality of (life and death). Intellectual resemblance of the poetic image is noticed based on facing the images of future and the past through the resemblance of expression in the Al -Mouragasheins speech. It also revealed the tight convergence between the rhythm structure represented in the vocal section and the intonation of poet's characters in the outstretched and the reiteration of characters and expressions.

- The stylistic approach for the rhymed, structural and indicative styles shows the rise of Al-Mouragasheins speech to the level of poetry, and that poetics was not a special value of their poetic speech in itself, rather in the capacity of that speech in awakening the aesthetic feelings in the recipient, or breaking the structure of expectations at the recipient, also provides an integrated image for the Al-Mouragasheins character.

