

# الجهــوريتة العربية السوريتي جامعة البعث 

 كليـة الآداب والعلـور الإنسـانيــة قسم اللفة العربية
## 

رسالةَ أعدّت لنـيـل درجةَ الهاجستـير فِي الآداب

> بإشــراف
> الالستانةالدكتورة فيوزوزالموسى

إعــداد
بشرى بــلـر إبراهيم

## الجمهورية العربية السورية

جامــة البعـث

## شٌ

المشرفة على الدر اسة
المرشحة
د. فيروز الموسى
بشرى إبراهيم

## Certificate

I hereby certify that the work described in this thesis is the result of the author's own investigations under the supervision of professor Fairoz Al-Mousa in the department of Arabic, faculty of Arts and Humanities, Al-Baath University, reference to any works in this are is fully acknowlwdge in the text .

Candidate
Bushra Ibrahim
Fairouz Al-Mousa

$$
\begin{aligned}
& \text { أشهل أنَّ العمل الموصوف في هنه الرسالة هو نتيجة بجث قامت به } \\
& \text { المرّشحة بشرى إبر/هيم تحت إشر/ف الدكتورة فيروز الموسى الأستاذة في قسم } \\
& \text { اللغة العربية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البعث. } \\
& \text { وأي رجوع إلى بكث آخر في هذا الموضوع موثق في النص. }
\end{aligned}
$$

# الجمهورية العربية السورية 

جامـــة البعـت

## تصـرب.

$$
\begin{aligned}
& \text { أصرح بأن هذا البحث (صورة الإنسان في الشعر النسوي الأندلسي) م } \\
& \text { يسبق أن قبل للحصول على أية شهادة، ولا هو مقدّم حالياً للحصول على } \\
& \text { شهادة أخرى. } \\
& \text { التاريخ: / / } \\
& \text { المرشحة } \\
& \text { بشرى إبراهيم }
\end{aligned}
$$

## Declaration

It's hereby declared that this research (Human Image in the Andalusian Feminine Poetry ) has not already been registered for any degree , non it's currently presented for any other degree.

Date: / / 2009
Candidate
Bushra Ibrahim

## الجمهورية العربية السورية

## جامعة البعث

$$
\begin{aligned}
& \text { قدمت هنه الرسالة /ستكمالًا لمتطلبات نيل درجة الماجستير في اختصاص } \\
& \text { الأدب الأندلسي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البعث. } \\
& \text { المرّشحة } \\
& \text { بشرى إبراهيم }
\end{aligned}
$$

Submitted in partial fulfillment of the reguirement for a master degree in (Al-andalus Literature ) at the faculty of Arts and Humanities at the University of Al-Ba'ath .

## Candidate

Bushra Ibrahim

## شُر وحرفان

مع نهاية هذه الرحلة الثاقّة لا يسعني سوى تقديم فائق الثكر وعميق العرفان إلى كلّ مَنْ قّم لي يد العون والمساعدة، لإججاز هذا البحث، وخصوصاً أستاذني المشرفة د. فيروز الموسى لما أولتتي من حسن الاهتمام... والحقيقة أنني أعجز عن أداء حقّها، ويقصرّ الثكر عن الوفاء بفضلها...

كما أتوجّه بالثكر (الجزيل إلى الأساتذّة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة والحكم الأين تفضّلوا بقبول النظر في هذه الرسالة، وسوف تُسهم ملاحظاتهم في تقويم هذا البحث و إقالة عثر اته.
" بشرى إبراهيـر "

نوقشت هذه الرسالة بتاريخ / / 9 . 9 . 9 م مناقشة علنية.

و كانت بلنة الحكم مؤلّفة من: - أ. د. فيروز الموسى مشرفة

## إإلشاء|

- إلى تلك الروح التي غيّدها الله في سمائه.. والتي كانت تتوق للحظة انبلاج الفجر.. وبزوغ أول خيطٍ من خيوط الشمس.. ولكن القدر لـ يُسعفها.. بل اختطفها من بين أصابع الحياة قبل أن ثُكحّل ناظريها برؤية ثمار غرسدتها التي رعتها طويلاً لتصل إلى ما تتمـّاها.. إليكَ يا مَنْ رحلتَ.. ولكن طيفكَ ما يزال حاضراً معنا.. أهدي عملي هذا..

أبي رحمه الله

- إلى يذبوع الحنوّ والرأفة والغفران.. وعنوان الحبّ وبلسم الجراح.. إلى ملاك الله في أرضه..
أمي الحنون
- إلى شقيق روحي ورفيق دربي.. إلى مَنْ أبحرَ معي في زورقي الصغير هذا.. وخاض غمار البحر.. ووقف في وجه أمواجه العاتية بكلّ قوّه
 زوجي الغالي ماهر
- إلى بسمة عمني.. وفرحة وجودي.. إلى الوردة التي زيّنت حياتي ونشرت فيها أريج السعادة وعطر البهجة.. فليحرسك الله ويحميك.. ابني الحبيب يزن
- إلى تلك الشموع التي أضاءت دنياي.. إلى مَنْ اجتازوا معي مراحل الحياةً.. وشاطروني الأرزاء والأفراح.. فكانوا أزهار ربيعي. إخوتي وأخواتي الأعزّاء؛
فراس، فيروز، غادةَ، روعة، فريال، بتول، علي، مي، نورهان
- إلى مفتاح الحياهَ وقبس النور والضياء.. إليكَ يا مَنْ أَسْكْنَتَ الراحة والطمانينة في ذفسي.. وعلّمتني أن أنظر دائماً للأمام بلا خوف ألوا وجل.. وألاّ أدع اطستحيل يتغلغل إلى ذاتي أو يزرع بذورا في نفسي.. خالي العزيز محمّد
- إلى مَنْ فتح لي بيته وعقله وقلبه.. وأمدّني بما احتجتُ إليه.. لن أنسى فضلك ما حيدت.
صهري الدكتور نضال

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

إنَّ الفترة الزمنية المتيتّة بين دخول العرب المسلمين إلى الأندلس، وبين خــروجهم عنهــــا


غرناطة، أو إثبيلية، يلحظ ما تحمله هذه الأماكن و غير ها من عبق الحضارة العربية الإسلامية. ومن هنا نوجّب علينا - نحن العرب - أن نُشبع هذه الفترة العربية الأندلسية بحثأ ودر اسة،

ونكثّق جهودنا لكي نكثف النقاب عن جوانب النشاط الإنساني عامةً، و الأدبي خاصةً.

 كلَّ أسر ار ها وإبر از مكنوناتها وخصوصيّاتهاه، وطفر اتها الإبداعية، وعلى الرغ
 ناقد بيحث معمقّ، ولم يستقصِ ما تحمله في طيّانها من أفكار ومعانٍ.



 بالأحداث والهو اقف، يكشف في مجمله عن هذا الدفق الإنساني المعطاء الذي يجري في عروقه.


 صخور" جرداءُ ورمالٌ ملتهبة، وتتتّاً أمام ناظريه صحر اءُ شاء شاسعةّ مقفرة، قاسية وموحشة.
 وبطو لاتها القيم العربية، وأصبحت نماذج تحتذي بها الأجيال عبر العصور المتالاحة.


 الرجل، وصورة تلك المر أة، فالحياة في تغيّر مستمر، ويترتبّ على ذلك أن نكون المعرفة الإنسانية معرفة نسبية، وليست مطلقة، الأمر الذي يحدونا للحديث عن الصور المختلفة التي يظهر فيها الرجل و المر أة، و التي تتعدّد وتتّوّع حتى لتشُمل جو انب متغايرة من الحياة.

والجديد في هنا الموضوع هو أنتني سأدرسه عند شاعرات أندلسيات، كي نرى الأبعاد التــي رسمتها كلّ شاعرة من تلك الشاعر ات لصورة الإنسان، أي لصورة الرجل وصورة المر أة. و على الرغم من كثرة الكتب و المر اجع في الناريخ و السيرة و الفقـــه والأصـــول و الأنســــابـ
 قصتّرت في إعطاء المر أة العربية حقّها. وعلى الرغم من الدور الأساسي و الفتّال الذي لعبتّه الــــر أة

 و الفكري، ومن هنا برزت في ذهني فكرة هذا البحث، وكان من أهم الدو افع التي دفعتتي إلى اختياره ومحاولة سبر مجاهله:
1- معرفة نظرة المجتمع الأندلليي إلى كلَّ من الرجل والمر أة، والمناصب التـي شــغلها كــلْ منهما.




شامل، عميق الأغوار، وينطوي على الكثير من الأسرار، وينجلي عن فيض بشري هائلّ.〒- معرفة الصور المختلفة التي ألبستها كلّ شاعرة من الشاعرات الأندلسيات للرجل والـــــر أة،
و الكيفية و الثكل و المظهر الذي أظهرتهما به في شعر ها.


 مركونة في طّيّات الكتب.
وللكك دأبت بصبر و أناة على التتقيب في بطون مصادر التراث العربي، التاريخية والأدبيــة واللفوية المختلفة، وجمعت الروايات، إلى أن أصبح لايّ كّمّ من الشعر والأخبار الخاصتــة بالثــــر
 وكان لابدًّ من منهج ينبع من طبيعة المادّة المدروسة، ليضعها في الطريق الصحيح، لـــلـك كان اعتمادي على المنهج النكاملي.
وكان لابُدَّ من خطّة واضحة أقتّم من خلالها صورة مفصتّة عن الدر اسة، لذلك قسّتّت هــــا البحث إلى تمهيا وثلاثة فصول وخاتمة.

ففي التمهيد تتاولت مفهوم الإنسان في اللغة والاصطلاح، كما عرّجتُ على دراسة العلاقــة
 في الأندلس، محاولةً الإلمام بجزئيات بحثي كافة، وتسليط الضوء على أهمّ جو انبه. وقد خصنصت الفصل الأول للبحث في صورة الرجل في شعر شاعرات الأنلس، فتبيّتّن الصور

 وصورة الظالم.
أمَّا الفصل الثـــني فعرضتُ فيه صورة المر أة في شعر شاعرات الأندلس، فقـد برزت المر أة في شعر الثاعرات الأندلسيات في صور مختلفة، ومن هذه الصور : صورة المر أة الجريئة، وصورة المر أة العفيفة الطاهرة، وصورة المر أة العاثثقة، وصورة المر أة الأم، وصــورة الـرة الـــرأة أة الجميـــة، وصورة المر أة الهجَّاءة، وصورة المر أة الشاكية، وصورة المر أة الغيّورة، وصورة المر أة الأهـرة الأسـيرة، وصورة المر أة المفتخرة بخطّها، وصورة المر أة المتيتّة.


أولِّا - اللغة الثاعرة التي عبّرت بها الثناعرة عن تجربتها.

ثُلثـاً - علاقة الموسيقا بالتجربة الشعرية.
ثم أنهيتُ البحث بخاتمة أجملتُ فيها خلاصة ما ما توصتّت إليها






العمل، والثنٔني في التعامل مع النصن الشعري، والنفاذ إلى أعماقه، وما يمور به من حيو ات ات
 فعلي" اللوم، وعذري أنتّي مازلت طالبة علم في بداية الطريق.
 العناء في قراءة الرسالة، و أنا على ثقة بأنَّ ملاحظاتهم ستتّق هذا البحث البكر ، وتّقّم مساره.
 والتوفيق، وإِّاه أسألل الهـى، والهَ وراء القصد.
(الحياة الاجتماعية في الأدلس:
لق تكوّن سكّان المجتمع الأندلسي من خمسة عناصر من الأجناس، أوكّهم أهل البلاد الــــين كانوا يقطنونها قبل فتحها من قبل العرب، وقد اُطّق عليهم اسم (عجم الأندلس)، وكان معظمهم مـن الإسبان، وهم يرون أنَّ البربر والعرب دخلاء عليهم، وأنَّهم أحقّ بملك بلادهم. وقد أقام أكثر هم على
 نـــوع من الحكم الذاتي في أمور هم الاخالية، و " اعتتق بعضهم الإسلام، وأطلق عليهم المورّخـــون

اسم (اللُُتَالْمَة) "(1).
أمَّا العنصر الثاني من العناصر التي تكوّن منها المجتمع الأندلسي، فهم الوافونون، من عــربٍ
 العنصر العربي من بداية الفتح، وهو الذي فتح الأندلس مع العنصر البربري، ونقل إليها الإسلام، كما
 " وكان عدد العنصر العربي من سكان الأندلس قليلاً في أولِ الفتح، بالقياس إلى العناصــر الأخرى، ثُمً أصبح في تز ايد مستمرّ، ولقد حمل العرب معهم إلى الأندلس ضمن ما ما حملوا خلاذــــاتهم

 ومتعصتب للعدنانية، و لأتفه الأسباب قادت بينهم المعارك، وسقطت فيها الدندن((). وكان العرب يُحسّون إحساسأ قويًاً بأرستقر اطيتهم، للالبتهم على الإسبانيين و البربر، وإدخالهم في الإسلام، وللغتهم التي تفوق غير ها.
 وكانوا يُشاركون العرب في البداوة والإسلام و العصبية و القبليّة و الثجاعة، ولذلك وجد منهم العـرب الأمريّن عند فتحهم المغرب.



ولقد كان العنصر البربري مهناً وفعَّالًا في العناصر السكَانية التي كوتّت مجتمع الأنـــلس،
 الخلافات و الفتن والحروب الداخلية التي كانت سبياً في سقوط بعض المدن و اندثار ها. وكوّن الصقالبة عنصر اً ثالثاً من عناصر سكاّن المجتمع الأندلسي، وكانوا ممّن أُسروا فــي الحروب الإسلامية الإسبانية من جميع البلاد الأوروبيّة، وكانت الدولة الأندلــــية نتــــوم بر عـــيايتهم وبتششئتّه نشأة إسلامية.

ولقد نما هذا العنصر وكثر، وكان له شأن كبير في الحياة الأندلسية في فترات كثيـرة مــن عهن الدولة الإسلامية في الأندلس.
أمَّا العنصر الرابع من العناصر التي كوتّت المجتمع الأندلسي، فهم المولّدون، وهم من نِتناج
 الفاتح كان من الرجال النازحين من المشرق، الذين قطعو| مسافات بعيدة حتى وصلوا إلى الأندلس،
 الإسبانيات أو من البربر، ويستولاو هنّ، وقد خرج من هذا لار الازدو اج بين عربي وإسبانتّة، أو عربي وبربريَّة، جيل جديد مولّد، كان له في الأندلس تاريخ طويل "('). و (المعاهدون) هم العنصر الخامس من عناصر المجتمع الأندلسي، وهم من غير السسلمين،
 يحتظوا بدينهم وشر ائعهم نظير دفع الجزية المقرّرة، وشكّل هؤلاء مجموعات كييـرة فـــي الـــــن الرئيسة، متل قرطبة وإثبيلية وطليطلة "(().)

 الثشؤون الروحيّة، وكانت له مكانته الخاصتّة لدى الأمير أو الخليفة، إذ كان مستشاره في كلَّ ما يتُلَّق
بشؤونهم وأحو الهم "(؟).


 المعارف بمصر، ص بار 1.1.

هذه العناصر، بتمازجها مع بعضها بعضاً، وتفاعلها مع العناصـر الأخــرى كالنصــر انية واليهودية، أعطت شخصية أندلسية تمتاز عن المغربية بخفّة الروح، وحيوية العقل، مــــ اســـتعداد طبيعي لتقتّل العلم.



 قاموا من الشرق، وعاشو ا في الأندلس، محافظين على عروبتهم، متسستكين بأنسابهم. والقسم الثاني: هم السسنثشرقون الإسبان، وقد أضفوا الطابع الإسباني على سكَان الأنـــلس،

إذ يرون أنّهم ليسوا إلاَّ إسباناً غربيين، جاعلين من العرب مجرّد غز اة محتلّين، وأعداء ألدّاء. و السبب الذي حدا بالباحثين الشرقيين إلى القول بعروبة الأندلسيين هو السبب اللي حدا بالباحثين


 الأندلسية حقبة لامعة من تاريخ البلاد وتر اثها، كان الفضل في نتثييدها للثنخصية الأندلسية اللتميّزة
والمتحدّرة من أصلاب العرب والإسبان على السواء "(().

ونحن لا يمكننا عدّ الأندلسيين إلاَّ عرباً، لأنّهم عرب في قوميّتّهم وتقاقتهم ولغتّهم، وفي كــلّ اللـقومات الأساسية التي لا يمكن أن يكونوا معها إلاَّ عرباً.


 العلمية والو اقعية إلاَ أَنه نراث عربي يحتّلْ مكانه ويأخذ حيّزه المناسب في التزراث العربي على مــرّ

ولقد كان لانتشتار اللغة العربية بشكل واسع دور كبير في تأكيد ما سبق، إذ اســتطاعت أن تُزحزح اللغة اللاتينية من عرشها، وأصبحت اللغة الرسمية للبلاد، فقد تعلّم كثير من الإسبانيين اللغة
 عن تتلّم اللغة اللاتينية، لغة كتابهم المقّس، إلى اللغة العربية و الثقافة الإسلامية.

وقد أعربّ عن أسفه في أنَّ الموهوبين من الشبَّان الإســبـان لا يعرفــون إلاَّ لغـــة العــرب و آدابها، وأنّهم يفخرون في كلّ مكان بأنَّ هذه الآداب حقيقة جديرة بالإعجاب.

و الذي كان يزيد تخوّفه " وجود عدد عظيم من أولئك الثبّان يُجيدون اللغـــة العربيـــة فـــي
أسلــوب منمَّق، بل هم ينظمون الشعر العربي، ومنه ما يفوق شعر العرب أنفسهم فناً وجمالاً " (') ولعلّ من أسباب توجّه الأعاجم إلى اللغة العربية أنهّا كانت تزخر بالعلوم و والمعارف التـــــي افتقرت إليها لغتّهم، فضلاً عن أنهّا لغة الفاتحين.
 إحدى اللهجات العامّية المتفرّعة من اللاتينية، وهي التي كانت لغة الإسبان عند الفتح العربي لثــبـه الجزيرة الأيبيرية، وكانت تُسمّى اللغة الرومانثية، ومن هنا كانت معرفة عرب الأندلس بها. و إذا أردنا أن نتكلّم عن شخصبة الأندلسي، فعلينا ألاَّا ننسى ما قلناه ســـابقاً عــن العناصــر
 الأندلسي صفات مشتركة، اسنطاعت أن تمنحه شخصيةً خاصيّةً به. و هنا أرى أنّه من المفيد أن نُعرّج على بعض السمات التي كانت تطبع الأندلسيين وتميّــز هم
 سلطانها في تكوين الثخصية الأندلسية.
" فالأندلس تتميَّز عن سائر الأرض العربية بطبيعة مشرقة زاهية "(Y)، حظيــت بمـــا يُثيــر الاهشة و العجب من أنواع الأز هار وكثرتها، كما اشتهرت باعتدال الجوّ ووفرة الخيرات. وقد أطنب الجغر افيّون و المؤرّخون المسلمون في وصف هذه الخصائص وتفصيلها، فوصفها
 وزكائها، ... "(r)
وهكا فقد لعبت الطبيعة الأندلسية دور اً كبير اً في تكوين شخصية الأندلســي الــذي تميّــز بخصبوبة خياله، ور هافة حسّه، وتعلّقه بما حوله من جمال فأحبّه، وأجاد في حبّه قو لاً وفعلاً.

1- تاريخ الفكر الأندلسي: آنْنِل جنثالث بالنثيا، نقله: د. حسين مُؤنس، مكتبة النهضة المصرية، ط1، 1900،
ص ص^\&ィ.
r- القطوف اليانعة من ثمار جنّة الأندلس الإسلامي الدّانية: عبد الهَ أنيس الطباع، دار ابن زيــون، بيـروت،
ط1، 19イ7، ص ז9.
r- نفـ الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمّد الـقرّي التلمساني، ج1، تحققق: د. إحسان عبّاس،


كما أنَّ الاختلاف العنصري نفسه لعب أيضاً دوره في تكوين هذه الثخصية، فسو اء أكـــان

 الأندلسية على وجه العموم بطابع القلق والاضطر اب وعدم الاستقر ار نتتيجة لقسوة الحياة، وتتـــاز ع

وإذا أردنا أن نتحدّث عن الصفات التي اتّسم بها الأندلسيون، فسنجد كمّاً كبير اً منها، فقد أثنــار إليها كثير من المؤلّفين العرب، فابن غالب في رسالته " فرحة الأنفس " التي يذكرها المقرّي يصف لنــا الأندلسي رجلاً مهنمّاً بلباسه و هندامه وطعامه، محبّاً للهو و الغناء و الموسيقى، ونجده أيضاً إلى جانب هذ الانِّ
 و النظافة و التجمل، وكرم النفس، والترفّع عن المذلّة، والتخلّق بالمرو عة، والإقبال على الغريب. وقد أورد المقرّي فول ابن غالب في ذللك: " أهل الأندلس عربٌ في الأنساب و العزّة و الأنفة
 أيديهم، و النز اهة عن الخضوع، وإتيان الانيّة، هنديون في إفر اط عنـــايتهم بـــالعلوم وحــّهّه فيهــا، وضبطهم لها ورو ايتهم، بغداديون في نظافتهم وظرفهم، ورقّة أخلاقهم، ونباهتهم وذكائهم، وحسـن نظر هم، وجودة قرائحهم، ولطافة أذهانهم، وحدّة أفكار هم، ونفوذ خو اطر هم، يونانيون في استتباطهم
 وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر، فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة "(٪). و إذا كانت هذه المقارنات تُوحي إلى نفوسنا ببعض الفكر الصحيحة عن صفات الأندلســي،
 دائب التطلّع إلى المشرق، يحنّ إلى أرومته، ويتشوقّ إلى مهد عروبته، ولكنّه بات يُشيد لنفسه كياناً متميّز اً وحضارةً باذخةً، مباهياً بذللك قومه المشارقة، فعلى الرغم من النقائه مع أخيه في المشرق في نقاط كثيرة، إلا أنه أخذ يتميّز عنه في بعض الأمور، فقد غدت له له لهجة محليّة مغايرة، كما أصبحت له عادات وتقاليد متميّزة، وغدا أميل إلى المرح و اللهو والاستمتاع بمباهج الحياة، وتجلّى ذللك كلّـــهـ، في أدبه، وانعكس على فنّه. وعلى الرغم ممّا وصل إليه الأندلسيون، إلاّ أنهم ظلّوا يشعرون بتفــوّق المشـــارقة، "وهــــو


1- البيئة الأندلسيّة و وأثر ها في الشعر (عصر ملوك الطوائف): نأليف: د. سعد إبسـماعيل شــبي، دار نهضــة



 نستطيع أن نتكره على الأندلسيين، فهم يعيشون بيليدين عن الششرق، وقريبين مين من العناصر الأفنيبة،







 بل جلْ ما أفادو أتاهم من الهشرق، إذ نقلوا الثروة العلمية الهشرقية إلى بلادهم بكلّ ما فيها منا من فقه ودين ولغة ونحو وفلسفة وطب.

 الفلسفية فكانت تنفُر منها، لما فيها من زندةة.

والإسلام هو الأي وضع بؤور العلوم اللينيّة من تنسير وحديث وسيرة وناريخ، وعلى الرغم


والآداب، وبخاصة علرم الشريعة " (آل.

 المططة، باللفه والغذاء.
1- في الشعر العربي الأندلسي والمغربي: ص ڭז.
r- الذيرة في محاسن أهل الجزيرة: تأليف: أبي الحسن عليَ بن بستّام الشنتريني، القسم الأول، المجلّ الأول، تحققق: د. إحسان عبّاس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 19V9، ص.


فنقلَ عن أحدهم قوله: " كتتْ "تَي إلى - أحمد بن سعيد بن كوثر الأنصاري في طليطلة، من قلعة رباح، وغيري من المشرق، وكنًا نيفاً على أربين تلميذاً، فكنًا ندخل في داره في شهر نوفمبر

 الهو ائد عليها ثرائد بلحوم الخرفان بالزيت العذب، وأيام ثرائد بالللبن بالسمن أو الزبد، فنأكــل حتــى
 قصر النهار، ولا نتعشّى حتى نصبح إلى ذلك الطعام، الثلاثة الأشهر، فكان ذلك منه كرمأ وجــوداً وفخراً، لم يسبقه أحد من فقهاء طليطلة إلى تلك المكرمة " (').


يفتحون منازلهم للعلم، بالإضافة إلى دور المساجد في ذلكـ. وكانت فئة من الأمراء و الكبراء تجتلب لأبنائها المدرسّسين و المؤدّبين، ولكن هذه حالات قليلة لا تُتْير من الأصل الشائع.
" وكان للحكام دور فعّال في تتمية الثقافة وتطويرها و التثشيع عليها، وكان من أهمّ الأمـــور



 في ذلك إلى ميل عُرِف به نحو الثقافة و المعرفة " ( (r).
 بالتقوم إلى الأندلس، أو بالتأليف من أجل خزائن الكتب الأندلسية، ونقل الكتب من الخارج، ونتشجيع التقافات المختلفة من أدبيّة ودينيّة وفلسفية، ودفع اللمكات الأندلسية إلى جمع الثنراث الأندلسي، قبـلـ أن يتطاول عليه الزمن، ويصبح في طيّ النسيان.
فطبَّق الحَكم خطّنه، واستجلب من بغداد ومصر و غير هما من ديار المشرق و المغرب عيون التآليف و المصنْفات الغربية في العلوم القديمة والحديثة، وجمعَ منها ما كاد يُضاهي ما جمعته ملوك

1- الصّلة: لابن بشكوال، ج1، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبنــاني،
r- الأمالي: لأبي علي القالي، نتقيم وتعليق: د. عمر الدقاق، منشورات وزارة الثقافة والإششاد القومي، دمشق، .1. 19 .
 الفضائل، وسموّ نفسه إلى النتشبّه بأهل الحكمة من الملوك، فكثر تحرّك الناس في زمانـه إلى قـــــر اءة كتب الأو ائل، وتعلّم مذاهبهم، حتى بلغت مكتبته الآلاف من الكتب.
" وخــبر أبي الفر ج الأصفهاني معه مشهور حين تلقّى منه - فيما يُقال - ألف دينار ذهبــاً عيناً ليُرسل نسخة من كتابه الذي ألفّه في الأغاني، فأرسل أبو الفر ج من كتابه هذا إلــى الأنـــدلس نسخة منقّحة قبل أن يظهر الكتاب لأهل العر اق، أو ينسخه أحد منهم "(1). ولعلّ أبرز ما أدّاه الحَكَم في تاريخ الثقافة الأندلسية هو تحفيزه الملكــات الأندلســية علـــى التأليف وجمع التراث الأندلسي، فجُمعت له كتب كثيرة في أخبار شعر اء الأندلس. ويذكر المؤرّخون أنَّ " مكتبة قرطبة كانت تضمّ نحو اً من أربعمئة ألف مجلّد، وإنَّ عدد فهارســهـا أربعـــة وأربعــون فهرساً، في كلّ واحد خمسون ورقة " (「).

ولقد استمرَّ الازدهار الثقافي إلى آخر بنــي أميّــة، ونشـــأت دول الطوائــــ و المــر ابطين
 الثقافة المسيطرة، " فبنو عبّاد للأدب والأدباء، وفي بلاطهم شعر اء كبار كابن عمّار، ومنهم أنفســهـ شعر اء وأدباء، وكان للمعتمد في الأدب باع وساع ينظم وينثر • ولئن بدأت دولة المر ابطين عسكرية، فإنّها سرعان ما تأقلمت مع الجو الأندلسي، وازدهرت الثقافة فيها. واستمرَّ الحال من تشجيع الدولة للعلم و المتعلّمين في دولة الموحّدين أيضاً، فكان عبد المؤمن - أولّ أمر ائهم - مؤثراً لأهل العلــــ، محبَّاً لهم، محسناً إليهم "(r)

وهكذا نجد أنَّ الأندلس قد احتلّت مركز الصدارة في النشاط النقافي بعــد أن كانـــت بغـــداد مطمح طلاّب العلم، ومصدر الفكر والأدب، فلقد كان لتتافس الملوك والأمر اء العلمي أكبـر الأثـــر على انساع النشاط الحضاري، فقد أُقيمت مدارس عديدة في كلّ مدينة، وأُنشئت جامعات يتخصتــص فيها مَنْ يريد، ومن أيّ شعب كان، في الرياضيات و الفقةه و اللغة و الطب وعلم الاجتـــــاع و الفلــكـ، وحتى في الفلسفة التي لم تلقَ عند الأندلسيين رواجاً حتى وقت متأخّر، فقد كان لكلّ العلوم عنــدهم حظّ و اعتتاء، إلاَّ الفلسفة و التتجيم، فإنَّ لهما حظّاًّ عظيماً عند خو اصهم فقط. وكان الأندلسيون يحسبون الكلام الجدّي الخالي من المز اح و الهزل فلسفة، لما عُرِف عــنهم من مبل شديد إلى وسائل اللهو و المتعة.

|  | نفح الطيب: / / |
| :---: | :---: |
|  | الأمالي: ص זا. |
| الأندلس: ص 01. | تاريخ النقد الأدبي في |

" و عدم اهتمامهم بالفلسفة جعل بعض الباحثين يصف الثعر الأندلسي بفقــره مــن الناحيــة الذهنية، وعدم احتو ائه على المعاني الدقيقة، لما للفلسفة و المنطق من أثر في نوليد المعاني، وتوسيع الخيال، وحسن توجيهه وترتيبه "(').

وبما أنَّ الأندلس لم تتميّز في شخصيتها العلميّة بصفات واضحة تفصلها من المشرق، بــل كانت تُؤسّس حركتها العلميّة على الأصول المشرقية، فإنّها كذلك في شخصيتها الأدبيّة كانت تُؤصّل حركتها الفنيّة على الأصول المشرقية، فقد كانت طو ابع الحياة الأدبيّة فيها - من الوجهة العامّـــة هي طو ابع المشرق نفسها، وإنْ ظهرَ اختلافٌ ففي الفروع لا في الأصول، فالأصول كانـــت أقـــوى وأعمق من أن تتأثَّٔر بالفو ارق الإقليميّة.
و هكذا فإنَّ مميز ات الأدب الأندلسي شعر اً كان أم نثرًاً لا تختلف عن مميز ات الأدب الثرقي إلَّ بشيء بسيط هو الرقّة و الجز الة.

وقد شعر الأندلسيون بهذه الظاهرة في أدبهم حين قال ابن بسّام: " ذهب كلامهـم بــين رقّـــة
الهو اء وجز الة الصخرة الصمّاء "(ب).

وتلك المقولة التي رُمِي بها الأدب الأندلسي من تقليدٍ محضٍ للأدب المشرقي لم تُعجب بعض الباحثين ولم يُصدّقو ها، وحاولوا أن يضـو ا الأدب الأندلسي في ميزان الحقيقة، وأر ادو ا أن يُظْهِـروا


 ومظهره التحرّري. وأخذو ا يتساءلون عن سبب هذا الزعم: " هل هو التعصتب لكلّ نتاج شرقي، مع
 جميعاً نحن العرب قاطبة، سواء نبت في الحجاز أو في العر اق أو في مصر أو لبنان أو المغرب أو نونس أو الجز ائر، مادامت وشائج متعدّدة ومتينة جداً تجعل العرب أمّة واحدة متلاحمة تلاحماً قوياً، ومتماسكة تماسكاً شديداً "(r).
وذكروا أنّهم لا يشكوّن في أنَّ الأدب الأندلسي في مرحلته التكوينية كـــان امتــداداً صـــرفاً لصدى الأدب المشرقي، ولكن بعد أن ترفت الحياة في الأندلس، وأخذت شكلها الحضاري، بدأ الثعر الأندلسي يقف على قدميه شأنه شأن سلفه المشرقي.

1- أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث (حياتهم، آثار هم، نقـ آثار هم): بطرس البســـناني، دار مـــارون عبّود، طبعة جديدة منقحة، ص • •ع.
الز الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: القسم الأول، المجلد الأول، ص بـ.


 وأبدع الأندلسيون الموشّحات، واغتتى شعر هم ونثر هم بالمعاني الإنسانية ومسحة الطبيعة و الموسيقى. و إذا ما وقفنا وقفة مع الشعر الأندلسي في و لادته الأولـــى، وجـــدنا المسنشـــرق الإســـباني
 ذلك: " وقد نبع الشعر الأندلسي من بحر الشعر المشرقي، وتاريخه يُصورّر لنا الحيــاة التــي ألدّــت بالشعر العربي الأصيل، فلقد كان لشعر اء الأندلس ولع بدر اسة الشعر الجاهلي، ولكنّهم كانوا يــرون فيه شيئًا أثريّاً قديماً، فلم يكن له في نفوسهم أثر فعّال، وكذلك لم يكن للمحدثين من شعر اء المشــرق
 الناحية الجمالية التي ظهرت مع الشعر القديم المحدث، وعلّة ذلك أنّه في الوقت الذي ظهر فيه شعر جديد بهذا الاسم في الأندلس، كان الشعر القديم المحدث في أوجه في المشرق " (').
 يحظو ا بالتقدير الذي يستحقّونه من بني قومهم، على الرغم ممّا كانوا يتحلّون به من مو اهب، فالناس هناك ما زالو ا يُشيحون بوجو ههم عن شعر ائهم، ويرون في المشرق قبلة الفن والإبداع.
 التميّز الو اضح حتى عند الخبر اء، وربّما كان مصداق ذلك ما حُكِيَ أنَّ الثاعر الأندلســـي الملقَّـبـ
 قدر أبي نواس عندهم، فصدقّوه، ثمَّ قال لهم: إنَّها لي. ولو كانت شخصية الأندلس واضحة في في شعر أهلها، لصعب نسبة أبيات أندلسيّة إلى شاعر مشرقي.

وقد علّق ابن دحية الأدبب الأندلسي على هذه الظاهرة بعبار ات مفعمة بالأســى و المــر ارة، فقال: " إنَّ هذا الشعر لو رُوِيَ لعمر بن أبي ربيعة أو بشار بن برد أو العبَّاس بن الأحنــنـ، ومَـــنـن

 ومثّل هذا الشعور بالضيق والمر ارة نجده عند العديد من الأندلسيين الأعلام كابن عبد ربّــهـ و ابن بسّام وابن حزم.
1- تاريخ الفكر الأندلسي: ص ب؟.

الr المُطْرِب من أثنعار أهل المغرب: لابن دحية ذي النسبين أبي الخطًّب، عمر بن حسن، تحقيـق: الأســناذ


وقد أشار الاكتور عمر الاقّاق إلى قضيّة تبعيّة الأدب الأندلسي للمشرقي، فقال: "ولا ريــبـ في أنَّ التبعية الأدبية للمشرق كانت ترجع إلى عو امل نفسية راسخة، وحو افز شـــور ريّة متأصـــــة،

> ترتكز في جملتها إلى تراث حافل وجذور بعيدة "(').



 الفاطمي: " كنَّا نريد أن نُفاخر به شعراء المشرق، فلم يقدّر لنا ذلك "((').

 قبل، ثم التجويد الفنّي والتزكيز العاطفي. وفيما بعد بدأ يتحركّ في إطار آخر، هو الاتجاه المحافظ الجديد، المبتّدئ في الســير علــى منهج القصيدة ولغتها وجرسها، والتجديد في معاني الثعر وأسلوب صور ها
 الأندلسي أمداً طويلاً، وحتى في الحالات التي كان يُتّاح خلالها لقلّة من الثشعراء النابهين أن يثــبَوا
 مطبو عاً بهذا الطابع التقليدي، ألوفاً لريح المشرق.
 بالأرومة العربية في المشرق، سواء أكانت سلبية تتمثّل في الجنوح إلى التميّز والمباهاة، أو إلجابية تتجلَّى في الدأب على الاحتذاء والمحاكاة، لا تعني أننَ الأندلسيين كانوا امجردّد مقلّدين، وأنّهم يعيشون حياتهم الأدبيّة عالة على المشارقة، بحيث يدورون في فلكهم، وينسجون على منو الهم. إنَّ الظروف التي عاشها الأندلسيون، تاريخية واجتماعية وسياسية وشعورية، هي التي كانت تتتضي منهم ذلك الارتباط النفسي بمها عروبتهم وتر اثهم ودينهم. لقد كانوا هم وعرب المشرق على حدّ سواء، ينهلون من معين واحد، ويصدرون فيه عن مدرسة واحدة هي مدرسة المحافظة.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- ملامح الشعر الأندلسي: ص ^^. } \\
& \text { أ أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: ص ^^r. }
\end{aligned}
$$

" اجتمع جماعة من الفلاسفة في أحد الهجالس، ودار الحديث بينهم في مسائل كثيرة انتهـى

 وضياء، وبأفاعيلها العجيية، وتصرتفانها الغريبة. وقال ثالث: إنَّه الرزق كيف يأتي لكّ الِّ حيّ، وكيف

 الباحثون، ازددادو إيماناً بغر ابته، وعجباً من ملكاته" (').
 اللفكذرون والعلماء على در اسة هذا السخلوق فأخذوا ييحثون في طبيعته، وفي كيمياء جسمه، وفي عقله الباطن و الللواعي، محاولين الوصول إلى فهم حقيقي له، وعلى الرغم من ذلك كلَّه ظلُ الإنسان لغز اً.

 جميعها، وسأبدأ بتفسير ابن منظور لمفهوم هذه الكلمة، فقد فسّر ها بقوله: " الإنسان أصله (إنْسيان)"،
 حذفو ها لها كثر الناس في كلامهم. وفي حديث ابن صيّاد: قال النبيَ


 بالتخفيف، قول العرب: (أَناسيَة كثيرة)، والو احدُ إِنْسِيٌّ وأناسن "إن شئت "(().


 (الناس) ما أصله ؟ فقال: (الأنُاس)، لأنَّ أصله (أُناسَ) فالألف فيه أصليَّة، ثمَّ زيدت عليه اللام التــي

ו- فيض الخاطر (مجموعة مقالات أدبيّة واجتماعية): كتبه: أحمد أُــين، جه، مكتبــة النهضــة الهصـرية،

-r - لسان العرب: للإمام العلاّمة أبي الفضل جمال الدين محمدّ بن مكرم ابن منظور الإفريقي الهصـري، دار صادر ، دار بيروت، بيروت، المجلَّ الساس، 1907 1، مادة (( أس)))

تُزَ اد مع الألف لللتعريف. والإِنْ': جماعة الناس. والجمع: (أُناس") وهم الأنَّنُ. ويُقال للمر أة أيضــاً إنسان"، ولا يُقال إنسانة، والعامّة تقوله. وقد حكي أنَّ الإينُسان لغة في الإنسان، وجمعه (أياسِيَّ).
 و إنسان العين: ناظر ها. والإنسانُ: الأنْمْنَّة. وقوله:

## 

فسّره أبو العَعَيْتَلِ الأعرابيُّ فقال: إنسانها أُنملتها. قال ابن سيده: ولم أَره لغيره؛ وقال:


و إنْسانُ السيف و السهم حدُّهما " (').
هذا مجمل ما أورده ابن منظور في تفسيره اللغوي لففهوم كلمة " إنسان ". وقد أورد اللغوي






 وسُمِعَ في شعر :

## بررُ الأجُى منها خَجْلْ

## إنسانـــة فَفَّانــــــةٌ

وهو مولَّ،، فلا يُعتددُ عليه. جمع (أْنَاس)، وقد تُحذف الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال، فيُقال: (ناس")، ومنه الناسوت، أي الإنسانية، أو هو غير عربي.
 (الإنسان) مأخوذٌ من النسيان، وهمزتُّهُ زائدة. وعليه قول الشاعر :
لا تتسنَ هاتيــكَ العهـودَ فَإنتـــا
1- لسان العرب: مادة ((أنس))
r


وذهب البصريَّن إلى أنّه مأخوذ من الإنس. و همزته أصليّة، وهو الأصحّ لأصالة الهمزة في أمّهات





 و إذا ما تابعنا الصضي في المعاجم اللنوية، باحثين عن تفسيرات جديدة لمعنى كلمة "إنسان"،
 الذكر والأنثى من الجنس البشري، وهي تُطُلْقُ أيضاً على الواحد والجمع. فالذي يدلَّنا على أَنّْا تُطُلْقُ

 العووم والكثرة " (؟).
وقد أورد القر آن الكريم هذه اللفظة بصيغة اللفرد والجمع، فذكر كلمــة " إنســان " مفــردة




1- محيط المحيط: تأليف: بطرس البستاني، مادة ((أنس))

个- المنجد في اللفة والأدب والعلوم: تأليف: الأب لوبس معلوف اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، طه، مادة (ا(أنس))
r- سورة العصر: الآية /ז/.
 الأول، دار الفكر، ، بيروت، ص 90.

$$
\begin{aligned}
& \text { 4- سورة الانفطار: الآية /T/|. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^ـ سورة الإنسان: الآية /\/. }
\end{aligned}
$$

في كثير من الآيـات التي خاطب بهـا الجنس البشري عامّة، فقـال عزّ وجلّ:




ففي هذه الآيات الكريمة التي أوردناها، جُمعت كلمة " الإنسان " التي هــي أصــــلا تحتمــل الإفر اد و الجمع، بكلمات " الناس والإنس و أناسي" ".
و هكذا نرى اتّفّق أغلب اللغويين على أنَّ الإنسان أصله (أْنْسيان) و هو إمّا " فعليـــان " مــن الإنسان والألف فيه فاء الفاعل وإمَّا " أفعلان " من النسيان. وكذلك يُجمع أغلبهم علــى أنَّ الإنســـان سُمِّيَ إنساناً، لأنَّه عُهِّاَ إليَه فنسيَ.

 در استه وفقاً للمنهج التجريبي الذي ندرس به غبره من ظواهر الطبيعة. أمَّا الفلاسفة فقد كان لكلّ منهم مفهوم خاص لكلمة " إنسان "، فر أى الجرجاني أنَّ " الإنسان هو الحيو ان الناطق " (£)، وأيّده ابن سينا فقال: " إنَّ الثيء الو احد قد تكون له أوصـاف كثيرة كلّهـــا ذاتية، لكنّه هو لا بو احد منها بل بجملتها، فليس إنساناً بأنَّه حيوان أو مائت أو شيء آخر ، بل بأنـّــهـ مع حيو انيته ناطق "(0) و انطلاقاً من العقيدة الإسلامية يرى ابن سينا أنَّ الإنسان مركز الكون الـــذي
 الأكبر، والأكبر موجود بأجمعه في الأصغر، فالكون بُنيَ على صورة الإنسان، كما أنَّ الإنسان خُّقَ
 الوجود، ينتظر صدور الأمر ليكون، فكلّ حادث كان قبل وجوده مدكن الوجود، فكان إمكان وجوده حاصـلاً بالأمر الإلهي المتجسّد بأمره " كن ".
६- التعريفات: للعلاّمة علي بن محمد الشريف الجرجاني - مكتبة لبنان - بيروت - لبنان - 19V^، ص صـ.
0- الإشارات والتنبيهات: ابن سينا - جr - تحقيق د. سليمان دنيا - القاهرة - 1901 - ص O.V.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- سورة الحج: الآية /Y/. }
\end{aligned}
$$

ويذهب ابن سينا إلى أنَّ اله تعالى خلق الحيو ان من بعد النبات و المعادن والأركان، ومن بعد



 أنَّ الموجودات ترتّب في عالمه، فالإنسان يرتبَ في شرفه وفعله "(').



 الهوجودات، بالحيو اني يُشارك الحيو انات، وبالطبعي يُشارك النبات، وبالإنساني يُو افق الملانكَة. هذا هو مفهوم الإنسان عند ابن سينا. أمّا أبو حيّان التوحيدي فقد استتد إلى القر آن الكريم في

 يقول التوحيدي: "الإنسان مركّب" من الأعضاء الآليَّة بمنزلة الرأسِ و اليدين و الرِّجلِيْن و غير ها، ثيُّ كلُ



 فالخلق الطيني يصدر أولاً عن العناصر الأربعة التي هي في أساس الموجودات كلّها: الماء والتزاب والهواء والنار، فكلّ من الجماد والنبات والحيوان والإنسان مشكَّ من تداخل هذه العناصر



1- رسائل الثيخ الرئيس أبي علي الحسين ابن عبد اله بن سينا في أسر ار الحكمة المشرقية: (رسالة في ماهية



وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق - I IVA - ص MYV.

الثنر ابي. فعن تلك العناصر " تكوَّن العَرَضُ أو الصورة الإنسانية، على حين أنَّ الجوهرَ أو الــذات،

 الإنسان ونفسه كجارين متلاصقين يتالقيان فيتحدّثّان، ويجتمعان فيتحاضر ان، و هذا يدلّ على بينونــــة بين الإنسان ونفسه. فقال: الإنسان إنّما هو إنسان بالنفس و اللنس ما هو إنسان، و الإنسان له صــورة بحسب قبوله من النفس، و النفس نفس بحسب ملابستها للبدن، وتصريفها له، وتدبير ها فيه "(Y). والإنسان في جوهره وعرضه متّصل بالكون، فهو العالمُ الأصغرُ، والكون هو العالم الأكبـرُ فهــو صورة العالم وروحه، ظهر فيه من جهة الطين جسدُ العالم، ومن جهة النفس روحُ العـــالم وعقلُـــه، فنفسه هي إحدى الأنفس الجزئية من النفس الكليّة لا هي بعينها، ولا منفصلة عنها، كمـــا أنَّ جســــده جزء من العالم لا هو كلّه ولا منفصل عنه. إنَّ طبيعة الإنسان عند النوحيدي تُبيّن العلاقة الوثيقة بين الإنسان والهَ، فالعلاقة هذه ليســت علاقة وجودية فقط، بمعنى أنَّ وجود الإنسان مرتهن بالوجود الإلهي من حيث الصـــورر والعــودة فقط، بل هي أيضـاً علاقة مستمرّة لا تتقطع، فقد راعى الله عزّ وجلّ وضـع الإنســـان، ولـــــ ينســـهـ، وأرسل إليه الرسل والأنبياء، وأنزل عليه الكتب السماوية، يُذكّره بما يجب أن يكون، وكيف يمكـن
 استخدامها، وهي متمثّة بالعقل، فلا يضل" الإنسان أبداً. يقول التوحيدي مخاطباً الإنسان: " واعلم أنَّ اله خلقك، ورزقلك، وكمَّلك، وميّزك، وفضّالك، وأضاء قلبك بالمعرفة، وفجّر فيك ينبوع العقل، ونفى عنك العجز، وعرض عليك العزّ، وبيّن لك الفوز، بعد أن وعدك وأو عدك، وبعد أن و عظك وأيقظك،


ونجاتك، وعرضك به لسعادتك وخلاصك "(「).
هكذا تمثّل مفهوم الإنسان عند التوحيدي. وإذا ما وقفنا عند ابن عربي لنستعرض نظرته إلى الإنسان، فسنجد أنَّ مفهوم الإنسان عنده لا يبتعد كثير اً عن مفهومه عند ابن سينا أو عند الثوحيدي،
 و علّته وعماده، وهو خليفة اله، استخلفه في ملكه، فالهَ عز وجل قد خلق الإنسان في النشأة الأولـــى من طين، ثمَّ سوّاه و عدّله، ونفخ فيه من روحه المضاف إليه، فحدث عند هذا اللفخ فيه بسريانه فـــي



أجز ائه، أن ظهرت أركان الأخلاط الأربعة، التي هي الصفر اء و السوداء و البلغم و الام، ثمّ أعطاه اله
 بالقوّة المصورّة و المفكّرة و العاقلة، فتصيّز من الحيو ان، وجعل هذه القوى آلات للنفس الناطقة، وبذلك أصــبح المخـلوق إنساناً " مـا سمّى الله نفسه باسم من الأسماء، و إلاَّ وجعلَ للإنسانِ من التّخلّق بذلك الاسم، حظّاً منه، يظهرُ به في العالم على قدر ما يليق به"(').
 الدائرة، وبكمال الدائرة، كمال الإنسان، إذ بهذا الكمال اتصّل الإنسان آخر المخلوقات بالعقل، فكــــانـ أفضلها و أكملها، وكانت بذلك مسخرّ وتابعة في وجودها له، وُجدَتْ لوجوده، وتزول بزو الله، فهــو عماد هذا الوجود، فإذا فنيت صورة الإنسان، ولم ييقَ منها على وجه الأرض أحدٌ زالت، لأنَّ العماد زال وهو الإنسان "().

لقد ظهر الإنسان، وكان وجوده " اقتضـاء اقتضـاهُ الحقّ لذاتـــه، فاقتضـــى بــذللك أن يكــون
 الوجوبُ الذاتي الذي لم يصحّ للإنسان، لأنَّ وجوده واجبٌ بالله، وليس بذاته، و اختصنَّ الله بــالوجود الو اجب الذاتي. فالإنسان الكامل من حيث جوهره، إنمّا ينظر بنور الله، فهو عينه ويده"(). وابن عربي هو أولّ مَنْ استعمل تعبير " الإنسان الكامل " في الفكــر الصـــوفي و الفلســفـي
 وفرديته. وفكرة الإنسان الكامل لها عدّة وجوه عند ابن عربي، فالإنسان الكامل هو الحــدّ الجـــامع الفاصل بين الحقّ و العالم، فهو يجمع من ناحية بين الصورتين: يظهر بالأسماء الإلهية فيكون حقّــاً، ويظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقاً، وهو يفصل من ناحية أخرى بين وجهي الحقيقة، فيمنع الخلــق

 هذه العبارة أحياناً للكلام عن الحقيقة المحمّدية، وأحياناً ليُعبّر عن آدم أو عن الكامل من الرجال. ويذكر ابن عربي أنَّ الإنسان محبوبٌ له أبداً، وما دام الحبّ لا بتصورَّر معه وجود المخلوق المدكن، لأنَّ المخلوق المدكن لا يوجد أبداً بغير الذات الإلهية، فقد اقتضى الحال أن يكون المخلوق،

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الفنوحات المكّةّة: ابن عربي - جا - دار صـادر - بيروت - ص \& } \\
& \text { r-r المصدر السابق نفسه: 1ro/l. } \\
& \text { r- فـ } \\
& \text { 19ミ7 - ص س }
\end{aligned}
$$

وهو الإنسان مظهر اً للحقّ، فما ثمّ " ظاهر" إلاَّ هُوْ في عينِ المُمْكْنِ، فما أحبّ الله إلاَّ الله، والعـــــبدُ لا يتصف بالحب، إذ لا حكمَ له فيه فإنَّه ما أحبَّه منه سو اه الظاهرُ فيه "(').
 الخلق بالمحبّة، وبالمحبّة مكنّهُ من العودة إليه، فكانت بدايةُ الدائر ائرة ونهايتها في بدايتها، فكان الإنسان
 الوجوب، لأنّه خليفة الله في العالم، و العالم مسخرّ لـه مألوه، كما أنَّ الإنسان مألوه الهَ تعالى. ومن خلال هذا الخلق أصبح الإنسانُ " جامعاً لحقائق العالم مــن جهــة تكوينـــه الترابـــي، ولحقائق الصورة الإلهية من جهة النفحة والتعليم، فله بذلك نسبة إلى العالم الأقدس، إذ عنه ظهـر،
 العناصر "(ب)
و الكمال الذي يحقّقه الإنسان في الدنيا بفضل العقل و المعرفة و الفيض الإلهي هو عينُ الكمال الذي يكون فيه يوم القيامة، ذللك أنَّ مر اتب الناس في العلم بالهَ في الدنيا متفاوتـــةٌ مختلفـــةٌ بحســبـ جهدهم و عملهم، وهي نفسها عين مر اتجهم في قربهم من الله يوم القيامة. هذا هو مفهوم الإنسان عند ابن عربي الذي قدّم الأنموذج الإنساني، و اتنّق مـــع النتوحيــدي

 إنساناً فاضلاً على الحقيقة. ولذلك فهم جميعاً يحرصون على الوسط الذي ينشأ فيه الإنسان، ويجعله إنساناً، ويقصدون بالوسط، الوسط الثقافي، وليس الطبيعي، فالإنسان كائنٌ معرفي، ووجــوده إنمـــا يكون على الحقيقة بمستوى ما يملكه من معرفة تُكّنه من اكتشاف الجوهر الفاضل فيه، وإخر اجــهـ إلى حيّز الوجود بالفعل.

وعلى الرغم من تعدّد المصادر اللققافية للفكر عند النوحيدي وابــن ســينا وابــن عربــي،


 بالعقل، وهو مدعو إلى استخدام عقله لامتلالك المعرفة الفردية، لتحقيق معنى استخلافه فــــي الأرض على الحقيقة.


إنَّ مفهوم الإنسان في الفكر العربي الإسلامي من خلال النماذج المدروسة لا يُشُكّل المفهوم

 والجماعي، وتُيّين لها هدفها في الحياة．
 الفكر العربي الإسلالمي، سنتتاول بالبحث مفهوم الإنسان عند أبــرز الفلاســفة الغــربيين، وســنـبدأ بأرسطو طاليس الذي عرتّ الإنسان بقوله：＂إنّه حيو ان اجتماعي＂（＇）ووضتح ذلك قائلاً：＂الإنسانية أفق، والإنسان متحركّ إلى أفقه بالطبع، ودائر على مركزه ه، إلاً أنّه مرموق بطبيعته، ملحوظ بأخلاق
 إليه بطبعه، وكان ليّن العريكة لاتباع الشهوات الرديّة، فقد خرج عن أفقه، وصـار إلــى أرذل مــنـ البهيمة لسوء إيثاره＂（Y）．
أمَّا＂أفلوطين＂، فقد رأى أنَّ الإنسان هو＂صورة مصغَرة للعالم العلوي، يكتْتف هذا العــالم
ومبدأه إذ يكتشف ذاته، وذلك بأن يُمارس الجدل الباطن، فيتسامى عفليَّ في سلّم المعقو لات＂（؟）．
 حريّيتها وفي تعاليها وتجاوز ها للأحداث．والإنسان－في جوهره－كائن حرّ، ومدعو＂إلى ممارســة حرّيتّ، وإلى التحررّ من ضحالة و اقعه وصولاً إلى سمّو الحكمة．




 عظمة＂（k）．




६－دراسات في الفلسفة المعاصرة：د．زكريا إبراهيي، ج،، مكثبة مصر، القاهرة، دار مصر للطباءـة، طا، ．气い ص،197ヘ

ويرى " شلر " أنَّ للإنسان أيضاً معنى آخر، فهو موجود روحي متـــيَّن، أو هـــو موجــود

 اتّذذت طابع (الشخص).
والإنسان - في نظر شلر - يملك خبرة دينية أصيلة، لا سبيل إلى إرجاعها إلى أيّ شــيء آخر، نظراً لأنَّ " العنصر الإلهي " يُمثتِل معطى من المعطيات الأولّيَّة للوعي البشري.


 طبيعيَّأ جسديًّاً شعورياً وماديًاً "((). وأضاف: " ليس الإنسان وجوداً مجردّاً منتزعاً من العالم، الإنسان،

هو عالم الإنسان، هو حالة المجتمع، وجوهر الإنسانية في حقيقته هو العلاقات الاجتماعية "((). وقد قام هذا الفيلسوف بضبط الدذهب المادي الأي كان قو امه دحض المذهيَّن الأخلافيـيـين:



 وروح، فيصبح الكائن الناطق، من حيث إنَّه مفكّر ، يتضارب مع الحقيقة الماديّة الخارجة عن النفس،
 للعادة، لا هي ترى ولا هي تحس"، هي قوّة الفكرة التي تسيطر عليها من فوق، مثلها في ذلك مثــلـ الإرادة الإلهية التي يخضع لها الإنسان.
لللك حاول كارل ماركس في مذهبه اللمادي أن ينتق ويدصض الاتجاهين السابقين، فقرّر أن
 يُثبتها المذهب الفكري، بل إنَّ الإنسان وحدة لا تجزئة فيها، ولا يُحقّق إنسانيته تحقيقاً كـــاملاً إلاَّا إذا كان مطلــق القــدرة، حــرَّاً لا يحدَ حريّته قيد، مختاراً طليقاً في اختياره "(؟).

1- الإنسان نشاط وتو اصل: تأليف: لودميلا بويفا - ترجمه عن الروسية: زياد الــــلاّ - دار دمشــق - طا ـ
rer - ص
r- الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي: تأليف: خديجة العزيزي - تقيم ناصيف نصـــار، بيســن للنثــر



و إذا ما و قفنا عند سارتر، وجدناه يُقرّر في كتابه " نقد العقل الجدلي " أنَّ الإنســـان موجــود تاريخي، وهو يعني بذلك أنَّ الإنسان لا يكفّ عن تحديد ذاته عن طريق نشـــاطه الإنتــاجي، ومــنـ خلال شتّى التغيّر ات التي يُعانيها أو يستحدثها، حتى يتجاوز ها ويعلو عليها، فالإنسان موجود مادي، يحيا في وسط عالم مادي.

هذه هي الخطوط الرئيسة حول مفهوم كلمة " إنسان " عند الفلاسفة الغربيين.



 الأخشاب و المسامير وبعض المعادن، رُكبّت بطريقة دعيّنة، ثمّ أُعطيت هذا الاسم، دون أن يعني ذلك وجود جوهر متميّز مستقل لهذا المفهوم من اللفظ"(') و وتَتَبع مر احل الحياة الإنسانية من الطفولة إلى الثباب إلى الكهولة فالثيخوخة، يجعل من الصعب النظر إلى الثخصية الفرديّة علــى أنهــــا كيـــان
 الحال مثلًا في الإسلام، بل لقد وُجِدَ نتيجة للسوء نقدير، وعلى الإنسان أن يُصحّح هذا الوجود بإلغاء هذا الوجود نفسه، عن طريق إذلال النفس، وكبت الخو اطر والأفكار، والتحكم في الأحاسيس، وقهر البدن، و التخلّي عن كلّ شيء حتى عن الرغبة في الحياة، فضلاً عن امتلاك أيّ شيء على الإطلاق.
 الإنسان إذا تخلّى عن خصـائصه الإنسانية العامّةّ؟ إنَّ بدنه سيفنى، وستذهب معه الغر ائـــز و الميــول لارتباطها بـه، وبالتالي سيتلاشى عقله.
ولفلاسفة الإلهيات رأي آخر، فهم يرون أنَّ " الإنسان هو المعنى القائم بهذا البدن، ولا مــــلـ
للبدن في مسماه، وليس المشار إليه (بأنا) هذا الهيكل، فالإنسان إذن شيء مغاير لجملة أجز اء البدن "(٪).
 وعن هذا الهيكل المجسّم المحسوس، فإذا قال: أنا أكلت وشــربت ومرضـــت وخرجـــت ودخلـــت وأمثالها، فإنمّا يريد بذلك البدن. يقول الأشعري عبارة مفادها أنّ " الإنسان هو هذه الجملة المصّورة

ذات الأبعاض و الصور "().
 r- الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر : د. مفيد محمّد قميحة - دار الآفاق الجديدة - بيروت - طا r. r - 19 A 1
r ت تعريف الإنسان: جميل صليبا، مجلّة المجتمع العلمي العربي بدمشق - العدد الثالث - 190V - ص . \& .

والآن بعد أن استعرضنا مفهوم كلمة " إنسان " في الفكر العربي الإســـلامي، وفــي الفكــر
 أخرى متفرقّة منها ما يُو افق ما درسناه ومنها ما يُخالفه.

يرى أحد المفكّرين أنَّ عالم الحياة قد أثبت أنَّ الإنسان ليس إلاَّ حيو اناً حقير اً نشأ وارنقــى، ولكنه حيوان محارب. ويرى آخر أنَّ الإنسان حيو ان مفكّر، ولكنّه لهذا السبب عينه حيوان مريض، لأنّه يملك وعياً، و الوعي هو الذي يسمح للإنسان بإدر الك تتاهيه وفنائه وشقاء وجوده. ويقول ثالـــث : إنَّ " الإنسان حيوان ناطق، و النطق لا يعني مجرّد القول أو التلفظ أو التعبير، بل يعنــي التأمّـــل أو النتعقّل أو الثنفير • و الثفكير بالنسبة إليه ليس مجرّد ترف كمالي يولّد لدى صـا لاحبه ضرباً من المتعــــة أو اللذّة، بل هو حاجة ضرورية لا تكتمل بدونها إنسانية ذلك الحيوان الناطق الذي يُفكّر ليعيش" ('(.

إلى ثلالثين ألف سنة تقريباً، وقد كان أقرب إلى المعيشة الحيو انية منه إلى المعيشـــة الإنســـانية، لا
 اللتصورّ ، بل كان له منها ما يقوده في مسلكه وأعماله وعلاقته مع رفاقه، إلى نوع فطري من الحياة
 على كلّ حال - مأخوذة عن المقتضيات الطبيعيّة، الذّكر تجتذبه الأنثى، و الأنثى يجنذبها الذّكر . ولذلك نجد كثيراً من الناس حين يتحتّون عن القيم والأخلاق، يُقارنون بين مسلك البشر ومســـلـك الحيو ان، ويخرجون إلى نتيجة مفادها أنَّ الإنسان حيو ان اجتماعي، لا تستقيم حياته إلاَّ بحياة المجتمع، ولا لا بقاء لحياة المجتمع إلاَّ بمقدار انفلاته من قبضة الغريزة الكامنة، وإذعانه لإر ادة العقل المدبّر . ويؤكّد بعض الباحثين أنَّ هذا منطق لا غبار عليه، وهو مقنع إلى حدّ كبير، فالإنسان يختلف عن كلّ المخلوقات على الأرض بعقله الذي مكّن له من السيطرة على ما عداه، فأصبح بــــللك ســيّبّ الأرض المطاع، على الرغم من ضعفه الجسماني، بالمقارنة مع غيره من الوحوش و الكو اسر . ونجد مَنْ يؤيّد هذا الباحث فيقول: " إنَّ الإنسان سيّد العالم، يأتي ليقف حرّاً، الحرّ الوحيد في هذا الكون الو اسع، خالقاً للأفعال، مسؤو لاً، تتفجّر طاقاته الكامنة بالقوّة المكتسبة التي أضفاها عليــهـ وعيه، ومن هذا الوعي سوف ينطلق إلى التحكّم بالحياة، إلى إخضاع مســــار العمليــة الاجتماعيــة

[^0]ونلقى مَنْ يُعظّم من شأن الإنسان، فيصفه بأنَّه " مخلوق عظيم، ولكنّه حضين الجسد، وهـو مخلوق متميّز تماماً عن الدخلوقات الأخرى، ولا يمكن أن ينشق منه نوع آخر كالفصائل الحيو انية،
 الجسد الذي يسكنه ليدرك طبيعة الظواهر الكونية "('). فالإنسان كائن واع يُحدّد غاياته، ويستطيع استغالال الطبيعة و هندستها، وتحويلها لكي يُشـــبع حاجاته، و هذا ما يُميزّه عن الحيو انات.

 صورة امر أة. وممّا يدعم هذا الاعتقاد أكثر حديث موت عامر بن الطفيل كما أورده أبو عبيدة، قال: "لمّا مات عامر بن الطفيل، بعد منصرفه عن النبي

 عليَ ! إنَّ أبا عليّ بانٍ من الناس بثلاث: كان لا يعطش حتى يعطش الجمل، وكان لا يضــلْ حتـى يضل" النجم، وكان لا يجبن حتى يجبن السيل "(().
 وذوي عشيرته ومعارفه.
هذا مظهر من مظاهر تعظيم الإنسان وتقيره، وهو ليس المظهر الوحيد، فقـــد بـــــغ مــن إعجاب الشعراء والعلماء و البلغاء بالإنسان أن مدحوه فثبّهوه بالقمر و الثمس، والغيــث و البحـر ، وبالأسد والسيف، وبالحيّة و النّجم.


 الصغيرَ لأنَّهم وجدوه يُصورٌ كلَ شيء بيده، ويحكي كلَّ صوتٍ بفمه "((').

[^1]وجعله بعضهم معجزة المعجزات، ولغز اله الغامض المستتر، فصورته أفضل الصور التي تحت فلك القمر، وأو لاها بعبادة الله تعالى ومعرفته، والارنقاء إلى عالم السموات بعد الممات، فهو " خليفة اله عز" وجل" الذي خلق صورته متوسّطة بين الحالثين، نازلة بين منزلتين، فهو بسبط بروحه
 الروحانية، قابل للموت بجسمه، فطبيعة جسمه أصفى الطبائع الأرضية و الهيولى الطبيعية "(1".


 مكاسب الإنسان، ما العقل إلاَّ عطيّة من عطاياه، وما اللفس إلاَّ مطيّة من مطاياه، فإن شـــاءَ زمّهـــا بزمام الهدى، وإن شاءَ نركها سدى، فمن يستطيع لنفسه خفضاً أو رفعا، قل فمن يملك لكم مــن الله
 عن سائر المخلوقات، وهو ذللك التميّز الذي أثنار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى:
 التنفكُر و التدبّر والبحث و النظر، وتوليد الأفكار، ممّا يُعينه على فهم معنى الحياة، وتحمّــل أعبائهـــا

ومسؤولياتها.
و هكذا بعد أن استعرضنا آر اء الباحثين و المفكرين ومفاهيمهم المتعدّدة حول كلمة " إنسان "،
 و المفكرّرن على الدلالة إليه بميزة جوهرية دون سواها، ويعود هذا الأهــر لعـــدم كــون الإنســـان
 اكتشاف ما يجب أن يكون عليه انطلاقاً من تحديد ما هو، و لا تحديد ما هو انطلاقاً مدّـــا يجــبـ أن يكون عليه، ذللك لارتباط الو اجب بالإمكان، وارتباط الإمكان بوجود فعلي.

 r أطباق الذّهب: للعلاَّمة شرف الدين عبد المؤمن بن هبة الهَ المغربي الأصفهاني شرحَ غريب ألفاظه: الثيخ يوسف أفندي النبهاني - حقوق الطبع محفوظة للمكتبة الأنسية - طُبَع في بيروت بالمطبعة الأدبيــة ســـنة

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { r- سورة البقرة: الآية / }
\end{aligned}
$$

إنَّ كلَ تفكيرٍ بشأن الإنسان يخلص حتماً إلى التز ام عملي، سواء على الصــيّيد الفــردي أم
 الآنية و المكانية، ولكونه في الوقت ذاته وجوداً أصيلاً مبدعاً، فالِّنسان موجود يحتـنَ موقعاً في كلية الوجود، واحتلاله لموقعه معناه أنّه مدمج في سياق هذا الوجود ذاته"(').
 الإنسان الأول - وهو النموذج البئي للبشرية - وحيد الجنس، قابلاً للانفسام إلى وحدتين متكاملانتين
 واحد، فهو في جوهره - كائن لا يعرف الانقسام، ووفق هذا المنظور يمكننا القول بأنَّ الإنسان واحد لا اثين، فكلمة " آدم " لا تُشير إلى مبدأ الذكورة، بل تشير إلى الجنس البشري، الرجل والمرأة معاً.
 بوصفه ذاتاً متعالية "(())، وبوصفه ظاهرةً معقَةًة للغاية في العــالم الموضــوعي، ولغــز اً ممــــوءاً بالتاقضات والمفاجآت.
ونظر إليه بعضهم بعين السوء، فلم يجدوا إلاَّ الثرّ و اللؤح في طبيعته، وإلَا الفساد في جبِّلْه،

 اللقارنة، ويُو ازنوا بين الإنسان والحيوان، فتكون كةّ شرور الإنسان هي الراجحان اجحة.

 والتنديد به دون هو ادة، حتى لييدو وكأنّه يحمل وزر كلّ ما هو مجبول عليه أو صادر عنه.


 كر"مه الإسلام، فميّز ه باللطم والفهم والحريَّة والإدر الك، فالإنسان إنسان لمعنى هذا النتكريم الإلهي فيه، فكلّ ما لاى الإنسان من قار ات، ليست سوى أمور عرضية بالنسبة إلى حققتته وطبيعته.

ا- الهوية والاختلاف في المر أة، الكتابة والهامش: محدّد نور الاين أفاية - مطابع إفريقيــا الثــرق - الـــار البيضاء - ص بم.
r- التأويل والحقيقة: (قراءات تأويليّة في الثقافة العربية): علي حرب - دار التنوير - بيروت - لبنــان -ط1

$$
\text { - } 1910 \text { - ص } 77 .
$$

فإذا نظــرنا إلى الإنســـان، وجدناه الكائن الوحيد الذي نُفِخت فيه الــروح. وهــو بـــللك " الوحيد الذي تلثقي فيه الروح النور انية بالمادة الكثيفة الطينيّة المنحطّة، وهو أيضاً الكائن الوحيد بين
 حياته و هدايته، على غير شريعة الغاب وقانونها الذي يحكم طبع الحيوان الذي هو مجرّدُ حياةِ ونَفْس"

 قال تعالى: كلنا نعلم أنَّ الإسلام - كما ذكرنا سابقاً - قد كرَّم الإنسان، وأو لاه المكانة الستّـامية، علـــى خلاف بعض الغربيين الذين يعتقدون أنَّ الإسلام منذ بداءته لم يعترف للإنسان إلاَّ بقليل من التقفير،


 رأيهه أنَّ الإنسان ليس له أي فخر من بداياته هذه، فهو ليس مكوّناً من مادة مُهِيْنَة فحسب، بل هــو ضعيف، عديم الحسّ ساعة ينحدر إلى هذه الحياة، ولا يحفظه في وجوده المحفــوف بـــالخطر، إلاَّ إر ادة الله. " وهو غرض لسهام الأمر اض و الآلام، وهو يُكابد الجوع و العطش شاء أم لم يشأ، وهــو

 هذا استخفاف واضح بالإنسان وبحقيقته التي جُبِلْ عليها، و إنكارٌ لكلَ تلك المز ايا و القــدرات التي خصنَّ بها الهَ عز وجل الإنسان.
 التي تُجاهر بعدائها للاين، وانطلاقاً من استعر اض للأديان في تبديّاتها التاريخية المخنلفة، يمكــن أن نستخلص العناصر التالية بشأن طبيعة الإنسان ومصيره: تذهب أصول الإنسان إلى أبعد ممّا يحــيط

1- الإنسان بين شريعتين / رؤية فر آنية في معرفة الذات ومعرفة الآخر : تأليف: أ.د. عبد الحميد أحمـــ أبــو


$$
\begin{aligned}
& \text { س سورة " المؤمنون ": الآية: / / }
\end{aligned}
$$

६- حضارة الإسلام: تأليف الأستاذ جوستاف ا. فون جرونيباوم، نقله إلى العربية: عبد العزيز توفيق جاويـد،


به أيّ إدر اك حسّي، فالإنسان على الرغم من كونه ضعيفاً وخاطئاً في بعض الظروف، يصدر عــن






 التور اة، ولاسيما الاعتقاد المسيحي بأنَّ الإنسان يُوْلَدُ مطبو عاً بالخطيئة الأصليّة. وفي جميع الأحو ال يخضع الإنسان للشر ائع الإلهية، فانه الواحد لم يخلق الإنســان ليتركـــهـ هائماً بدون رعاية، بل يعطي للسلوك الإنساني قيمة كبيرة، ينال من جرّائه الثواب أو العقاب، سواء في هذه الدنيا أم في الآخرة.
فالإنسان وحده دون سائر المظلوقات يتحمل المسؤولية من خلال العمل، فلو أعدنا النظر في كلَ الديانات السماوية، لوجدنا أن الإنسان المخلوق الـكلّف بينها، وسرّ تكليفه يتأتُّى من العقل الــــي



 أحجية الأحاجي محاو لاً سبر أغو ارها قـر الدستطاع، فيجعل منها الدحور الأساسي الذي تدور عليه أفعاله وهمومه وجلَ تفكيره"(1).
 مع الآخر، أي مع ذوات أخرى، قد تكون ذو اتاً إلهيّة أو طبيعيّة أو إنسانيّة، أو أي نوع من الـيــي التي يصطدم بها الإنسان في حياته. " فإن لم يقع هذا الاصطدام على النحو الذي نتصورّره، وتجنّــب الإنسان ما استطاع الاحتكاك بالآخر، و اكتفى بأن يُمْمِنَ النظر، وأن يُتــابع الأثشـــياء والحيــاة فـــي
1- الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر : ص ॥^.

دور انها وصيرورتها، عندئذ لا يخلو الأمر من أن تتفتح بصيرته على " النتاقض " الذي يتمثّل فــي أبسط جو انب الحياة أو أكثر ها تعقيداً "(').

و هكذا نجد أنَّ الإنسان يبدو تجاوز اً دائماً لمـا هو عليه فعلياً، فكأنّه مدعو إلى أن يَــــــَ كيانـــهـ الخاص، وإلى جانب ذلك كيان البشرية كلّها، لذلك يستحيل فهــــه بطريقـــة محايــدة، أي بطريقــة موضو عية صرف ومجرّدة، تُهمل ما ينجم عنها من نتائج. وتُعدٌ در اسة " علم الإنسان " من أهــة و أحــدث الار اســـات التــي انثــغل بهــا علمـــاء الأنثروبولوجيا(٪) في فرنسا و انكلتر ا وأمريكا، فقد تضـافرت الجهود العلميّة للكثف عن هذا الكـــائن العضوي العظيم الذي حارت في فهمه أذهان العلماء. وتهذف الأنثروبولوجيا إلى در اسة الإنسان إما
 فصسب - الإنسان ككائن وحيد أو منعزل، وإنّما تدرسه أيضاً ككائن اجتماعي، يحيا فــي مجتمـــع، ويعيش في ثقافة.

و هو جدير بكلّ هذه الدراسة، وبكلّ هذا الاهتمام، لأنّه المخلوق المفكّر، وهو القيمة الإنسانية
العليا، فبيده مفتاح هذا الكون، وهو ذاته سر" جو هره ووجوده، فلو لا الإنسان لما كان هنــالك وجــود يحسُّ، وعالم يُبتتى، وحضارة تُشاد، ورقيّ يـعّ مختلف أرجاء الأرض.

1- قضايا الإنسان في الأدب المسرحي المعاصر : تأليف: د. عز الدين إسماعيل - دار الفكــر العربــي، طr، .0. 1971 يُ يُنَعْكُ اسم " الأنثروبولوجيا " للالالة على مجموعة من العلوم المتخصنصة في دراسة الإنسان.
 استمر ارية الوجود على مستوى كوكب الأرض، لا تتحقّق إلآّ من خلال هذه الثنائية، وبالاعتماد على هذه المقولة نستطيع أن نطرح العلاقة القائمة بين الرجل والمر أة.


الأرضي "(").

ومن الضروري جداً أن نتعرّت على أثكال العلاقة القائمة بين المر أة و الرجل، لأنَّ العلاقة الدذكورة تتميّز بأهية كبيرة في توطيد أسس التوازن والاستقر ار الاجتماعي والنفسي والروحي.

 والاضطر اب النفسي في حال اختلالها.
لقد عرف العرب في جاهليتهم أثكالاً متعدّدة من علاقة الرجل بالمر أة، وفي أخريات العصر الجاهلي كانوا يتّجهون - بفعل تطورّرات اقتصادية واجتماعية - إلى تشكيلة اجتماعية، من ميّز اتها

 الوحدانية، أي رجل واحد، دون أن ينع هذا تعدّد الزوجات. وقد كانت العلاقة بين الرجال والنساء قبل الإسلام، في جميع العصور ومختلف الأمصــــــر ،
 ولاسيّما فيما يتعلّق منها بسلوك المر أة وتبيان ما لها من حقوق، وما عليها من التز امات. كما أنَّ العلاقة بين الرجل والمر أة في المجتمع العربي الجاهلي كانت تستتد إلــى الفــروق
 والسلطة العليا في المجتمع، و المر أة منذ طفولتها تُغذّى بهذه النظرة، فتتشأ مؤمنة بسلامة الامتياز ات التي يتتّع بها الرجل في نطاق الأسرة والمجتمع. وقد ذكر الاككتور غالي شكــري أنَّ العلاقـــة بين الرجل والمر أة على الصعيد الو اقتعي " هي عنوان كبير لإشكاليات الثتقّم و التخلَّف والتطوّر والارنقاء "(().
1- رسائل في مبادئ الحياة (مقالات): نَرة اليازجي، منشور ات اتحاد الكتَّب العرب، طا، (991، ص A0.
ץ- أزمة الجنس في القصتّة العربية: د. غالي شكري، دار الشروق، القارة، طا، (199، (العقّمة).

في الوقت الذي رأى فيه بعضهم أنَّ علاقة المر أة بالرجل در اماتيكيــة، فالرجــل يريــدها

 القوي ضعف المر أة، ومارس القمع ضدها، وسيطر عليها، وحطَّ من قيمتها. و هناك مَنْ نظر إلى العلاقة بين الرجل و المر أة على أنَّها علاقة يغلب عليها طابع الصــر اع وبعضهم نظر إليها على أنَّها علاقة اتّحاد، ولكن ليس بين الرجال و النساء كلّهم، إنَّها " علاقة اتّحــاد
 مجنونين وعاقلين بأعجوبة. إنَّ شأن المر أة ليس أكبر من شأن الرجل ولا أقل، إنَّها هي ذاتها بكــلّ بساطة، ولكنها مختلفة عن الرجل "(').

وخير تصوير للعلاقة التي ينبغي أن نتوم بين الرجل و المر أة، هذا التصوير الذي جسّّه عبد المجيد أبو نراب، حينما سألته ابنته الثابة عن سبب عدم وجود ما يُصورّ دور المرأة في كتاباتـــه،
 الصحفي بأن تتاول ورقة وقلماً، ورسم عموداً يحمل أسلاكاً كهربائيةً متعدّدة، كتب عند نهايتها على الورقة: (إنارة، تشغيل مصانع، قدرة، إثثعاعات علمية وحضارية، قوى عصرية هامة ولا متتاهية)، وكتب إز اء العمود القائم في اسنقامة وشموخ (هكذا أتصورّ الرجل)، فسألته ابنته مندهشــــة : " إنــــي أسألكك عن المر أة " فضحك وربت على كتفها، وأضاف بقلمه خطوطاً عنيفة مندفعة باتجاه العمــود، وكتب: (و هكذا أتصورّ تلقّيه للعو اصف والمسؤوليات)، فنظرت إليه ابنته بدهشةٍ واستغر اب، فابتسم
 العو اصف برأس العمود، إنّها زاوية مخيفة سنقصم ظهره حتماً إذا ما استمرّ يُجابهها لوحده"، قالـــت
 يقف إلى جانبه بز اوية مائلة، ويدعمه من الرأس أو دون ذللك بقليل، وقال: " و هكذا أتصورّر المـــرأة فيما يجب أن تكون عليه في هذه الحياة من مساندتها للرجل بدعمه و الوقوف إلى جانبــهـ، وأظنـّــــك فهمت الآن ما أرمي إليه "، فلم تتماللك الفتاة نفسها عن التعلّق بكتف و الدها وتقبيله، إذ أحسن التعبير . ثمَّ سألها أن نُوضتح ر أيها في النقاط النتي أعجبتها في هذا النصوير، فقالت: " إنَّ الذي أعجبني هــو الحقيقة الكامنة في تصويرك للمر أة تصوير اً هندسياً يُمثّلها مُلْزَمَة بالميل نحو الرجل تدعيماً لقوّته في مجابهة أعاصير الحياة العاتية، وإلَّ لتصوّرت أنَّ العو اصف ستُطيح بالعدودين معاً "(؟).

ا- المر أة بحث في سيكولوجيا الأعماق: تأليف: بيير دَاكو، ترجمة: وجيه أسعد، دار السؤ ال للنثــر، دمثــق، الارار المتحدة، مؤسسة الرسالة، طّ، (991)، ص 19 الار


إنَّ هذا الثاهد الذي أوردته يؤكّد ضرورة الاتحاد و التر ابط بين الرجل و المر أة، ولكن هذا ل يحدث غالباً في مجتمعنا الشرقي، فكما يرى بعضهـ أنَّ " العلاقات بين الرجل و المرأة قد طر أ عليها نتويه عظيم، بحكم خضوعها لثنائية (الرجولة، الأنوثة)، ولا تز ال هذه العلاقات علاقات اضــطهاد وسيطرة، فالرجل كان منذ آلاف السنين وما يز ال، مستمرّاً في اضطهاد المرأة والسيطرة عليها "(1). وسيطرة الرجل وحبسه للمر أة يُثّلان السيطرة الذكورية، أي المجتمع القبالــي الإقطـــاعي، و هذا بالتالي يُعبّر عن اللامساو اة الحاصلة بين الرجل والمر أة. وقد عبّر كثير من المفكرين والأدباء العرب عن فكرةٍ مضمونها أنَّ الرجل - وتحديداً الرجل الشرقي - لا يفهم المر أة إلاّ داخل السرير، فهو ير اها وليمة فوق هذا السرير، ويعدّ نفسه رمز القوّة و التحكّم و السيطرة، بينما هي فــي نظـــره رمز للرضوخ و الاستسلام و المعاناة.

وإذا ما تابعنا المضيّ في رحاب الأدب، وجدنا آر اء أخرى مختلفة حول طبيعة العلاقة بــين الرجل و المر أة، فأحمد أمين يرى " أنَّ الطبيعة شاءت ألاَّ تجعل من الرجل إنساناً كـــاماًا و ولا مــن الِ
 ونقصت في المر أة ما أكملته في الرجل، وقوّت في الرجل ما أضحفته في المر أة، وقوّت في المـــر أة ما أضعفته في الرجل، فالمر أة و الرجل ككل شيء فيه " عاشق ومعشوق "، يُحدّ كلّ منهمـــا إعــــاداً يجعله صـالحاً للآخر، أو كطاقة الز هرة لا تجمل إلاّ حيــث تتعـــدّد الألــوان ونتتاســق، أو كفرقـــة الموسيقى يكمل الطبل ما نقصه المزمار، ويكمل المزمار ما نقصه الطبل، ولا تجمل الموســيقى إلا
بهما معاً "(؟).
 المَنار ()، عدَّ الرجل و المر أة متساويَيْن، يشتركان في " الإنسانية التي هي مناط الوحدة وداعية الألفة

ا- شرق وغرب، رُجولة وأنوثة / دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرو اية العربية: جورج طرابيثــي،


فـ
「
 في (「) مجلداً بالعنوان المذكور.


 الزواج الآحادي كثكل شر عي وحيد للعاثة الجنسية بين الرجل والمرأة، وحرّم كثيراً من الزيجات الجاهلية التي كانت سائدة، وجعل للرجل سلطانأ مشرو عأ، وجعل أمر الزو اجّ بيّ ولي الهر أة.


 الرجل، وكلّ ما هو موجود في الرجل، موجود أيضاً في المرأة، وذلك بانختلاف النسبة.

 والرر أة، يعدّ اختلافأ في الوظيّة، وليس في الجوهر .

1- الفكر والأدب في ضوء التنظير والنق: ص 119. سورة النساء: الآية ///.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.


كان للمديح في الأندلس سوق رائجة، فقد " قامت بين الملوك و الحكّام منافسة شـــديدة علــى استقطاب أكبر عدد من الشعر اء لمقام الثاعر في تثبيت أولئك الملوك بما يســتجلبونه مــن ســـمعة عريضة ومقام كبير، لذلك أنفق هؤ لاء الملوك بسرف وسخاء على الشعر اء، وبالغوا في العطاء "(1). وقد اتبع شعر اء الأندلس في مدائحهم الخطّة التي جرى عليها المشارقة، فحافظو ا مثلهم على الأسلوب القديم، وعنوا بالاستهلال، وحسن التخلّص، وإحكام البناء، وشدّ أسره. و التزموا الغزل في محاريب مدائحهم، فكان الشاعر الأندلسي يصف بؤسه ودنفه وتصرّم أيام اللهو و الهناء من دونه، ثمّ
 تميّزت بها القصيدة المشرقية.

وربّما جعل شعر اء الأندلس صدور قصائدهم المدحية وصفاً للخمرة أو للطبيعة أو للبلد الذي نشأ فيه الشاعر • وإذا شذَّ بعضهم عن هذا السبيل، فاستهلَّ بالمدح من غير نوطئة، عابوا عليه ذلـــك وعنّفوه.

فمدائحهم " من حيث المضمون أو المحتوى لها جانبان: جانب يريك الصفات التــي يُخلّلهــا الشعر اء على ممدوحيه‘، و هذه لا تخرج عادة عن الصفات التقليدية التي يطيب للعربي أن يوصــفـ
 انتصـار ات المدوحين التي تعدّ نصر اً للإسلام و المسلمين، ويدخل في ذللك أحياناً وصــف جيوشــهـ
ومعاركهم الحربية"(؟).

وبذلك فقد اسنطاعت قصيدة المدح الأندلسية أن تُجسّد "القيم العربية الكبـرى فــي معـــاني المدح.. وطبعت هذه القصيدة بطابع البيئة الأندلسية من خلا ذكر الأماكن الأندلسية في مقدّمات تلك القصـائد، بالإضـافة إلى أنَّ طبيعة الأندلس عنصر فحّال في إكساب هـــذه القصــيدة هويّـــة أندلســيّة متميّزة"(r).

وكانو ا يختمون قصائدهم - على الأغلب - بإهدائها إلى المدوح، مشبّهينها ببكر حسناء، أو روضة غنَّاء. ولم يخلُ ددحهم من تملّق وخنو ع و استعطاف.

1- الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطو ائف والمر ابطين: د. منجد مصـطـطى بهجــ،

 r-


وبما أنَّ المدح هو أكثر الأغراض التي دار في فلكها الشعر العربي، لأنّه الغــرض الــني يعكس وظيفة هذا الثعر، الاجتماعية والسياسية، فقد كان لثاعرات الأندلس مشاركة محمودة فيه.
 مدح الحكم الربضي، قالتها بعد موت أبيها الثاعر أبي المخثي. وقد اتّسمت قصيدتها بعمق الثككوى التي تتسّ شُغاف القلب، ولا سيما تلك التي تصدر عن امر أة كسيرة الجناح، حديثة فقـ العائلّ.
 غزو مقام العدالة من الحكم، فقد جعلت منه مأوى لها وعائلاً، بعد أن فقدت الر اعي والعائلّ. تقول حسّانة في قصيدتها:


لقد افتتحت حسَانة مدحها للحكم بصفات تومئ إلى أنَّها تُلحَ في طلب الحاجة، وتطلب جزاء


 تحريك النخوة في نفس ممدوحها، أضفت عليه صفات التقاسة و التنيّن والور ع و والإيمان التي تُقْرَبه مــن الأولياء، كما أثنادت بمجده وعزتّه وثباته ومنعته، فهو حاكم كبير قادر على قيادة العرب والعجم. ومن الملاحظ أنَّ لهجة النكسّب البادية بوضوح في تلك الأبيات، تتبعث عن حاجة الثــــاعرة اللحلحّة للمال، وبذلك تخر ج بالتكستب عن معناه المجردّد لجمع المال لنُكسبه معنى إنسانياً، يرفى إلــى هدف استمرار العيش ودوام الحياة.
ولا يخفى أنَّ أسلوب حستانة جاء صورةً لقرينه في المشرق، فلم ييرز في أبياتها أيَّ شــيء
من الأندلسيّة، هذا وقد أضفت عليها الثاعرة من روحها كونها امر أة، فجاءت قصيدتها أنثوية مــن حيث طريقة التعبير التي تُتبّه القلب، وتتفذ إليه للأذذ بيد الضتحيف.
1- نفح الطيب: \&/VVI.
 وقف على شعر حصّانة هذا، استحسنه، وأمر لها بإجراء مرتّب، وكتب إلى عاملــهـ علــى إلبيــرة، فجهّز ها بجهاز حسن "(1).


 نسائه، حتى أوصلنها إليه، وهو في حال طرب وسرور، فانتسبت إليه، فعرفها وعرف أباها "(().) ثمَّ أنثندته قصيدة، صورّرت فيها الظلم الذي لحق بها بعد موت أبي العا جابر عامل بلدتها، فلم تر بدّاً من النحركَ نحو الأمير الجديد، والاستتجاد به، وخلق أسباب تربطهـا به، فقد كانت تحت رعاية أبيه وحمايته، فهل يكون موته سبياً لوقوع الظلم عليها؟. تقول حنّـــنة:

إلى ذي الندى والمجد سارَتْ ركائبي على شَحَط تصـــى بنـــار الهـواجِرِ






 صورة واضحة لمدوحها، أغدقت عليه من خلالها سيلاً من الصفات النقليدية، فمــــوـوحها كــريم، ماجد، قوي، صاحب مرو ءة، يرعى المظلوم، ويغيث المستغيث.

[^2]و هذه المعاني تُبرز أثر قصيدة المدح في الحصول على الرزق، وتحصيل الحقوق، وتعكس من زاويةٍ أخرى المر ارة الأليمة التي يُجسّدها تشرّد تلك المر أة، وتذلّلها إلى الحكّام في سبيل كســـ لقمة عيش تسدّ رَمَق أيتامها.
و القصيدة بمجملها تفيض بالعاطفة الحارّة الصادقة، ويبرز فيها العمق اللفسي و الروحي الذي تُضفيه الشاعرة على أغلب معانيها، معبّرة عن ذلك بألفاظ تخدم موضوعها، الذي ينصبُ في غايــة واحدة، ألا وهي استندرار عطف الأمير عبد الرحمن لنيل حاجتها ومبتغاها، وقد نجحت فـــي ذلــكـ،
 خطّ أبيه، فقبّله ووضعه على عينيه، وقال: تعدَّى ابن لبيد طُوْرْ حين رام نقض رأي الحكه، وحسبنا أن نسلك سبيله بعده، ونحفظ بعد موته عهده، انصرفي يا حسّانة فقد عزلته للك، ووقَّع لها بمثل توقيع أبيه الحكم، فققلت يده، وأمر لها بجائزة، فانصرفت "(1). وبعثت إليه بقصيدة منها:


روَّى أنابيبها من صــرف فِرْصَــادِ
مُقَــــابـلاً بـــين آبــــاءٍ وأجــــــادِ
فهـــاكَ فضـــلَ ثَنَـَـاءٍ رائــــحِ غَـــادِ


إنْ هزَّ يومَ الوغى أَثنــــاء صَــــعْـِّهِ قلْ كلإمام: أَيَا خيرَ الـــورَىَى نَسَـَباً جَوَّدْتَ طبعي،ولم ترضَ الظلامةة لي

فإنْ أقمــتـُ ففـــي نُعمـــاكَ عاكفـــة

تُتابع حسّانة سرد معاني المدح النقليدية، فُششيد بالنسب العريق للممدوح، وتفخر بشـــجاعته و عطفه ونصرته للمظلوم وحمايته له، كما تتغنى بكرمه الذي لا حدود له. وتتجلّى في مدح حسّانة مشاعر الودّ و الوفاء لممدوحها، فهي صـادقة في عو اطفها، مخلصـــة
 طبيعة المر أة بكلّ وضوح، في ضعفها وحاجتها إلى الحماية، وبحثها عن الكنف، وفزعها من القهر،
 في الحكّام والأمر اء ضالّنها المنشودة، فأسر عت إليهم تمدحهم، لتبقى في ظلّهم ور عايتهم.
ا

ومن الثاعرات اللواتي وُجِت صورة اللمدوح في قصائدهنَّ: الثاعرة قمر، جارية إِراهيم

 ومن الذين مدحوه أحمد بن عبد ربّه صاحب (العقد الفريد). ومنهم جاريته قمر التي قالت في مدحه:

 إنــــي طلـــتُ لايــه منــزلَ نعــــة

من الملاحظ أنَّ الثاعرة قد عزفت على قيثارة الطلب والسؤ ال ألحاناً تعود بالمال الــوفير،

 في أغلب تصائد الشعر العربي، ممّا يُيرز الشاعرة كالمنسّولة على عتبات المدورح.

 سلكت فيها نهج القدماء، دون أن نبذر بذور أيّة محاولة للتجديد والابنكار في مِدْحتها شكلاً ومضموناًا
 المدحية، قصيدة ارتجلتها عندما دخلت يوماً على المظفّر بن المنصور بن أبي عامر وبين يديه ولده، مدحت من خلالها الأسرة العامرية، وبيّتت الفضائل التي ظهرت على المولود، فقالت:


زَ الحسام هوى و وأثــرقت البنــودُ مـــن العليـــا كواكبُــــهـه الجنـــــود إلـــى العليــا ضــراغمةٌ أُســـودُ؟! زكــــا الأبنــــاءُ مـــنكم والجـــــودُ



تثــــوّقتـت الجيــــادُ لـــــه وهـــــز
فسوف تــراهُ بـــراً فــي ســـاء

فـــــأنتم آل عـــــامرٍ خيــــرُ آل
وليــــُكُم لــــــى رأي كثــــــيخِ

المكشوف، بيروت، لبنان، طا، M0^1، ص VY.

إنّها تعبر عن إعجابها بمدوحها من خلال قصيدة ضمّنتها جميع مناقب الممدوح الذي تصفه بالمجد والارتقاء إلى العلا، و الحظ السعيد، و الثجاعة و الفروسية، والبطولة و القوّة، والرأي السديد الصائب. وأكثر ما يلفت النظر في هذه القصيدة المرتجلة، التفات عائثة إلى مدح الطفل ومدح أسرته ضمن سياق محبوك بمهارة، بالإضافة إلى الصياغة المتقنة للمعاني. وتتجلَّى بر اعة عائثشة في مقارتها على رسم صور رائعة، استمدتّها من و اقعها ومن البيئــــة
 بالمدو ح.
ولكنَّ الثاعرة تُبالغ في مدحها، وهذه سمة تُر افق قصيدة الددح الأندلسية في كلَ آطو ارها.

العظماء، اسمه (ابن جميل)، تقول فيها:

رأى ابنُ جميلٍ أن يرى الدهرَ مجملاً فكلُ الورى قد عمّهم سَبْبُ نعـتــــهُ



قد لهجت حفصة بحبّ ممدوحها، ولم تجد وسيلة للإفصاح عكّا يعتمل في داخلها من مشاعر فيّاضة، لذلك تحايلت من خلال مدحها له، فضمتّت المدح بعض ما يُوحي بالغزل، وصنعت ذلك في

 بالثمس في ضيائها وإثر اقها.
و هنا تتجلّى بر اعة الثشاعرة في إخراج الددح من حيّز الجمود، وتلوينه بالمشاعر العاطفيـــة
 فقد أثنادت بكرمه، وأخلاقه الحميدة الفاضلة، وحُسنه وجماله، كما تغنتّ بهييته ووقاره. أمَّا الغستانية النُجانية، فلها قصيدة في مدح الأمير خَيران العامري صاحب المريّة، تُعارض بها أبا عمر أحمد بن درّاج القسطلي الثاعر الأندلسي الششهور، في قصيدة نونيّة قالها في الأمير نفسه. ولكن لم يصل إلينا من قصيدة الغسَانية إلاَ أبيات تقول فيها:











مدنوحها، ومدى التُجيد الني برز في معانيّها.
 نقت ذكر الحميدي أنَّ بنَ المئَّ بعث إليها بدنانير، وكتب إليها:




 وبُّبُّهِا بمريم العذراء في ور عها، وبالذنساء في شعر ها

وقـ ردّت عليه مريم بقصيدة تددحه فيها، قائلةً:

1- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: للحِميْي، جr، تحقيق: إبر اهيم الأبياري، دار الكتاب المصــري،








 الرقر اقة، فتنتشُ معلنَّةُ الولادة الجبيدة.

 فينّة مباشٌ
وتمضي الشاعر ات الأندلسيات في تصوير المدو ح، تنـ سجّات الشاعرة أسماء العامريــة،

 لم يصل إلينا من شعرها إلاَ أبيات قلبلة، نتول في أولها:

 ومنها أيضأ:




$$
\begin{array}{rr}
\text { r- }
\end{array}
$$

وقدرته على خوض المعارك وتحقيق النصر، متغنية ببطو لاته وبالفتوحات الكبيــرة والانتصـــار ات العظيمة التي أحرزها، ولم تكتف بهذا، بل أسبغت عليه صفات المجد و العلوّ والرفعة، وسعة العلــــ،

وصون العهد.
ومن الملاحظ أنَّ أسماء قد حافظت على صفات المدح النقليدية، وردّدتها بأسلوب جديد، وقد تغلغلت المعاني المدحية في الأبيات كلّها، حتى ليبدو بوضوح أنَّ الثاعرة كانت في مــــأزق حــرج
 بمدحه والثثاء عليه، بكلّ ما أعانتها عليه قريحتها الشعرية، علّها تُفْلْحُ في تحريك مشاعر ممدوحها، واستندرار عطفه، فينتشلها من تلك الزوبعة التي أحاطت بها.

وقد حَظِيَ الملك عبد المؤمن بن علي بمدح شاعرة أخرى من شاعرات الأندلس هي حفصة الركونية التي اختار ها لتكون مؤدّبة لنسائه.
وصادف أن النقتّه في قصره يوماً، فسألها أن تُتْشده، فارتجلت قائلّةً:

(1)"


لاشككَّ أنهّا بديهة حاضرة وخاطرة مجيبة، تلك التي تُسعف الشاعرة الذكيّة بهذه الأبيات التي تبدو في غاية الرقّة و اللطف، فهي تُسْنُ على الملك صفة السيادة، ويرتفع صوتها مادحةً إيَّاه بالكرم، باستخدامها أداة النداء (يا)، و هذا الأسلوب شائع بكثرة في قصائد المديح النفعي، ليلفت الثاعر انتباه ممدوحه، ويحفّزه على العطاء الجزيل.

لقد كان الكرم الذي تُتشده حفصة من ممدوحها، مجرّد عبارة يخطّها بيده، هي عبارة (الحمد له وحده)، وهي في ذلك تُشير إلى شعار دولة الموحّين، فقد كانت العلامــــة اللـــلطانية أن يكتــب السلطان بيده بخطّ غليظ في أعلى المنشور (الحمد لهَ وحده).

هذه اللهجة التي تومئ من بعيد إلى رغبة في الكسب ونيل العطاء، اســـتطاعت أن تجعــل الممدوح يزهو فرحاً بما يُنْسَب إليه من صفات، فيجود على الثاعرة بسخاء، ويمن" عليها، ويكتـبـ لها ما تُريد.

1- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): تأليف: ياقوت الحموي الرومي، جr، تحقيق: د. إحســان

 الزمن، في مدحه السلطان الناصر حفيد عبد الهؤمن بن علي، بعد أن قفل عائياً من إفريقية، بعد فتح الـَمَهْتَّة، وممّا قاله في مدحه:

بــــا أودعَ السِّـرُ الإلهـــيُ عِنـــدهُ


## ولمَا تو الـى الفتحُ مــن كــلٍ وجهــة

 تركنْــــا أميـــرَ المـــؤمنين لثشُـكرهِهِ

ولو أَنْا قارنَّا بين أبيات الثاعر ابن مرج الكحل، وأبيات حفصة الركونية، للاحظنا الفـرق الكبير في رونق الصياغة بين الشاعر والشاعرة، فعلى الرغم من أنَّ حفصة ارتجلت أبياتها ارتجالاً، إلاَّأنّها تبدو أرقّ وألطف من أبيات ابن مرج الكحل.
وقد رســمت حفصة الركونية صورة أخرى للمدو ح، في قصيدة كثبتها لأبي سعيد عثــــان ابن عبد المؤمن ملك غرناطة، تُهنتّهُ بيوم عيد، تقول فيها:



 متكلّةة، لا تُعبرّ عن شعور صادق تجاه المدوح، فكلَ ما فيها لا يعدو أن يكون مدحاً يكاد يخلو من العاطفة الحقَة، كما هي الحال في أكثر مدائح الرؤساء في تاريخ الأدب الإنساني، إضافةً إلى بعض التلميحات التي تُتير إلى ما كان بينهما من علاقة حميمة، على الرغم من أنَّ العلاقة التــي جمعــت
 بهالة من الوئام، خوفاً من سخط الملك وغضبه، والبيت الثالث خير شاهد على ذلك التكتَّـــ الــــي

$$
\begin{aligned}
& \text { - نفح الطيب: \&/VY. }
\end{aligned}
$$

دُفعت إليه دفعاً تحت وطأة الخوف من الملك، فألفاظ الشطر الثاني من البيت تُفصح عن ذلك القلــق الداخلي الذي ساد نفس الثاعرة وروحها، و هذا القلق أثثاره وجل من جفوة الملك، وما يعقب الجفــوة من ضغينة وحقد.

ولذلك فإنَّ صورة الممدوح التي سجلّتها حفصة، تبدو صورة زائفة غبر حقيقيّة، على الرغم من أنّها حاولت أن تجعلها تبدو خلاف ذلك، من خلال تلك الصفات التي أغدقتها عليه، فقد أثـــادت بمكانته العالية الرفيعة، ونسبه الكريم فهو خليفة وابن خليفة، كما أضفت عليه صفة القداســـة، فهــو الإمام المرتضى.
ومن الملاحظ أنَّ الثثاعرة تُردّد العناصر النقليدية التي أصبحت عُرْفاً تداوله الثعر اء علـى مرّ العصور .

وتُتابع حفصـة رسم صور الممدوح، فتُمْسَك ريشتها، وتبدأ بمز ج ألوان لوحتها التي اســنتقتها
 أن نولّى الوز ارة، وممّا كتبته في ذلك:



في هذين البيتين تُشيد حفصة بمآثز مدوحها الذي هو في حقيقة الأمر حبي!ها، وتصفه بكثير
 وطهارته، وعفّة نفسه، وبُعده عن الدّنايا. ومن الملاحظ أنَّ الثاعرة حافظت على صفات المدح النقليدية، وردّدتها بأســلوب جديــد، فاستطاعت ببر اعتها الفنيّة أن تُظهر ها بثوب جديد، أبرز قدرتها على تجديد المعاني القديمة، لتغــدو وليدة عصر ها.

كما تظهر مقدرة الشاعرة الفنيّة بشكل أكثر وضوحاً، إذ استطاعت أن تسبر أغوار النفوس، وتُصورّ مشاعر الحقد والبغض التي تملأ قلوب المُعادين لأبي جعفر، راسمةً صورةً جليّةً لممدوحها، يظهر من خلالها ما تُكُنه له من حبٌ و وإعجاب.

وقد سجّت الثاعرة أم الحسن بنت أبي جعفر الطنجالي، صورة أخرى من صور المدو ح، في قولها:

 لقد أثتت الثاعرة من خلال مدحتها على مناقب الحاجب رضوان وخصـاله الحميـدة، مشـيـيةً بضيلته، وارتقائه إلى العلا، وتأصتل الدجد فيه، فهو وحبد زمانه، ودرّة أو انه، وليس له نظير في هـــا الوجود. ولا يخفى أننَ الصفات التي أغدقتها أم الحسن على ممدوحها هي صفات تقليديــة متـداولـــة، ولكن الثشاعرة حاولت صياغتها ونتقيمها في قالبٍ جديد.
وكنَا نُرجّي النفس بالتعرتَ على أفكار أخرى، جديدة، نابعة من فكر خلاّق، إلاَ أنَّ الثاعرة لم تُجهـ نفسها، ودارت في حلقة المدح الثتليدي.

وهذا القول ينطبق أيضاً على مَنْ سبقنها من الشاعرات الأندلسيات اللواتي رسمن صــورة
 حاولت بعضهنَّ عزفها على وتر أندلسي، ونجحنَ في ذلك، في الوقت الذي بقيت فيه صبغة الأقمدين موصومة بأثشعار الأخريات منهنَّ.

لعلّ أهمّ ما يستوقف القارئ للقر اءات التي تناولت الظاهرة العذرية بشكل خاص، وموضو
 اللنفسي الذي يصعب على القارئ الحديث عنه، وذلك لطبيعته المعقّة، كفعل نفسي نابع عن تجربــــة نفسية معيشة، يعجز الدارس لطبيعته عن إدر اك ملامحه والغوص إلى كنهـه، دون تجربـــــة فعليـــة، قو امها المحبّ والحبيب و الفعل الذي يربط بينهما والمتنتّل في العشق.
ومن بين أولى المحاو لات العربية التي حاولت أن تنق عند ماهية الحبّ لتبحث فيها، وفقـــة



دقّت معانيه لجالالتها عن أن تُوصف، فلا تُرك حقيقتها إلاً بالمعاناة"(1).

 داوود - رحمه اله - عن بعض أهل الفلسفة: الأرواح أُطَر مقسومة، لكن على سبيل مناسبة، قوا مامها

> في مقرٍ عالمها العلوي، ومجاورنها في هيئة نركيبها "(().



 أحد شيو خ المعتزلة: إنَّه نتيجة المشاكلة وغرس المشابهة"(().
 ورَازقِقه."(².

- ا- طوق الحمامة في الألفة والألاَتْ: تأليف: أبي محمّ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: الأستاذ: حسن كامل الصيرفي، تنتديم الأستاذ: إير اهيم الأبياري، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، ص 0.
ץ- المصدر السابق: ص ז.

الع



وقد اختلف حول مفهوم الحبّ الكثير من الفلاسفة و المفكرين وعلماء النفس، فمنهم مَنْ يرى أنَّ الحبّ قوّة كونية كبر ى، لأنّه هو الذي يحرّك الثمس وسائر الأجر ام السماوية. ومنهم مَنْ يقول:
 نتحقّق من استحالة تحقيق هذه الرغبة "(1).

على أنَّ لفظة الحبّ نفسها في استعمالاتها تختلف من بيئة إلى أخرى، لأنَّ الطبيعة الإنسانية قائمة على الحبّ، والحبّ نتاج الوعي، وليس في الوجود مَنْ يُمثّل الحبّ إلاَّ الذات الإنســانية التــي شعّت، وانعكس ضياء وعيها على الكون وظو اهره، إلاَّ إذا جهل الفكر حقيقتها، فوقع في عالم الجسد الكوني، و غفل عن حقيقته التي ينبعث الحبّ منها في عالم الكون. وللحبّ عند العرب منازل ومر اتب متعدّدة، وأولّ مراتبه الهوى: وهو الميل إلى المحبــوب،
 أولّ الألفة، ثمّ الشغف: وهو التمنّي الدائم لرؤية المحبوب، ويليه الغرام، وهو التعلّق بالمحبوب تعلّقاً لا يسنطيع المحبّ الخلاص منه، ثمّ العشق: و هو إفر اط في الحبّ، ويغلب أن يلتقــي فيـــه المحــبـ
 حتى يكاد يسلب المحبّ عقله، ثمّ الجنون: وهو استّلاب الحبّ لعقل المحبّ. " وللحبّ علامات يقفو ها الفطن، ويهتدي إليها الذكي، فأولّها: إدمان النظر ...، ومنها الإقبال بالحديث، فما يكاد يُقبل على سوى محبوبه... و الإنصـات لحديثه إذا حدث، وتصـــديقه وإن كـــذب، ومو افقتّه و إن ظلم، و الشهادة لـه وإن جار، واتباعُه كيف سلك، وأيّ وجه من وجوه القــول تنـــاول.

 القيام عنه. ومنها بَهْت يقع ورو عة تبدو على المحبّ عند رؤية من يُحبّ فجأة، وطلوعه بغتة، ومنها اضطر اب يبدو على المحبّ عند رؤية من يُشبه محبوبَه، أو عند سماع السمه فجأة، ... "(٪). ولقد فصتل ابن حزم أنواع الحبّ، و عُنيَ بفكّ غو امضـه، وتحدّث عن أسر اره، فجعل أفضـــــهـ "محبّة المتحابِّن في الله عز وجل، ومحبة القر ابة، ومحبّة الألفة و الاشتر الك في الـطـالــبـ، ومحبّــة




$$
\begin{aligned}
& \text { طوق الحمامة في الألفة والألاّف: ص }
\end{aligned}
$$

بدنوّها فاتزة ببعدها، حاشى محبّة العشق الصحيح المُمكن من النفس، فهي التـــي لا فنــاء لهــا إلاّ بالموت "(1).

ويُلاحظ ابن حزم أنَّ النفس إذا ميّزت في المحبوب شطر ها الذي تبحث عنه، ثبتت فيه، أما إذا لم تُميّز فيه هذا الثطر، فإنَّ حبّها لا يتجاوز الصورة الجسدية، وهو حينئذٍ يكون حبّ لذّة ومتاع، وهو ليس الحبّ السامي المصفّى الذي تجد فيه النفس كمالها المنشود، و إنّما هو الحبّ الجسدي الذي تنقاد فيه لداعٍ غامضٍ يصدر عن غر ائزها ها
إنَّ ابن حزم يُقرّر بشكل واضح أنَّ استحسان الحس وتمكّن الحبّ طبع، ليس فيـــه أمــر أو نهي، بمعنى أنّه - إذا لم يقترن بذنب أو انحر اف - أمر يخرج عن مفهوم التان التحريم و التحليل، ومفهوم الأخلاق، فالإنسان محاسب على ما يكسبه من جوارحه، لا على الطبع الذي جُبِلَ عليه. و إذا كان العرب قد شغِو ا بالحبّ و الحديث عنه، فإنَّ اليونان الأقدمين قد شغلو ا به وبالبحث فيه أيضاً، وأوّلهم أفلاطون الذي ألّف محاورة مشهورة في الحبّ سمّاها (المأدبــة)، أجــرى فيهـــا الحو ار بين سقر اط وبعض معاصريه من الفلاسفة والأطبّاء و الشعر اء ورجال السياسة. وعلى الرغم
 المحاورة في مجمو عها تُصورّ مذهب سقر اط في الحبّ، وتأتي في إطار الدفاع عنه، بعد أن تعلّــق

 وقضت على حياته.

فأفلاطون يُؤكّد من خلال المحاورة التي كتبها، بأنّ النفوس الإنسانية ترجع إلى نفس عليــا واحدة، هي مثالها المطلق الذي انفصلت عنه، وهي لا نز ال تحنّ إليه، فإذا رأت ظلاله في شخص، أقبلت عليه واتصلت به، فكان الحب. وهو عند أفلاطون في درجات، أدناها الحبّ الجســدي الــذي يتيح للإنسان شيئاً من الخلود عن طريق ذريّته، إذ يحلّ أو لاده محلّه، فيخلد وجوده الفاني إلى حين. ويلي ذلك الحب الجنسي، حبّ روحي، يحشق فيه المحبّ نفس المحبوب، وهو أرفع من حبّ
 يغرسها المحبوب بدوره في معشوقه، وبذللك تكون لهذا الحبّ الروحي ذريّة كذريّة الحبّ الجســدي المادي، إلا أنها أكثر منها قيمة وجمالاً.
وفوق هذا الحب بدرجة أو درجات، الحبّ الأفلاطوني المثالي الذي يرقى فيه العقــل فــوق العالم الحسّي، ويرتفع عن العالم الروحي المقيّّ بالأشخاص و الناس إلى عالم الجمال المطلق أو عالم
ا- طوق الحمامة في الألفة والألُّف: ص v.

المثّل، و هذا الحب عند أفلاطون هو غاية الغايات للفيلسوف أو مُحبّ الحكمة، وهو الغاية التي ليس ور اءها غاية، و الفيلسوف لا يصل إلى هذه الغاية إلا بعد مجاهدات يُعانيها، إذ لابدّ لـــهـ أن يتجــــاوز الفرد أو الثخص الذي بتذكرّ بجسده أو بروحه عالم المثال إلى هذا العالم نفسه، فيتأمل مثله الأعلى فيه، ويحبّه محبّة تملك عليه نفسه، حتى لا يستطيع عنه حولاً، أو حتـــى يســـتغرق فيـــهـ اســـتغر اقاً خالصاً، وهو استغر اق شبيه باستغر اق الصوفية عندنا في حبّ الذات الإلهية وكمالها المطلق. ومهها يكن فقد صورّرت المأدبة الحبّ بجميع صوره المادية و المعنويــة تصــوير اً رائعـــاً، وعبّرت عن جُلّ ما قاله مفكّرو العرب في الحبّ.

وفي هذا القرن، قرن علم النفس و التحليل النفسي، كثرت أبحاث النفسيين في الحب و علاقته بالغريزة الجنسية و العقل الجاطن الذي تعصف به عو اصف لا حصر لها مــن الغر ائــز و الرغائــب الجسدية و الانفعالات الشعورية والعقلية. ويرى بعض الباحثين أنَّ الحبَّ انحر اف بالغريزة الجسدية، أو هو تسام بها، ويرى آخرون أنّه استعادة لذكريات ماضية، بينما يزعم غير واحد أنَّ المحبّ إنْـــــا
 يحلم بنفسه، ولكلّ محبّ طريقته في الحلم.
 حاروا في أمر الحبّ، وحاولو أنَّ يُصنّفوه، وأن يضعو الهـ المعايير التي تضبطه وتُحدّده، و " لكنّهم

 معايير أخرى، وما قد يكون قبيحاً عند قوم يكون جميلاً عند آخرين حتى في البيئة الو احدة "('). فإذا كان ابتكار تعريف مقبول وشامل لظاهرة الحبّ، هو من باب المستحيل، فـــانَّ ذلـــك لا يعني بالضرورة أننا عاجزون عن ذكر بعض خصـائصـها.

الحبّ الذي يعنينا، بصورة رئيسية، في هذه الار اسة، ليس حبّ البحث عن الحققة المجرّدة، أو حبّ المثل الأفلاطونية السرمديّة، كما أنّه ليس حبّ الوطن أو المال، أو حبّ الأخ لأخيه، أو الأم لولدها، مع ما بين هذه الأنواع من المحبّة من صلات القربى، " فكلمة (حبّ) ليست اسماً عَلَماً دلالته جو هر فرد أو ماهية واحدة لا تتغيّر، بل تشبير هذه الكلمة المجرّدة، في الواقع، إلــى أطيـــاف مــن المشاعر والأحاسيس والانفعالات المتقاربة المنتابهة المتر ابطة ترابطاً عضوياً في النفس الإنسانية، ومن العبث البحث عن ماهية واحدة، تكمن خلف تكاثر ها وتعدّدها ووجودها "(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { في الحبّ والحُبّ العُذري: د. صادق جَلال العظم - دار الجرمق - طع - ص } 11 .
\end{aligned}
$$

الحبّ الذي يهتّنا في هذا البحث هو الشهوة و الحاجة، والنزوع و الميل إلى امتلاك المحبوب، بصورة من الصور، والاتّحاد به بغية إثباع هذا النهم، وتحقيق الشحور بالاكتفاء والرضىى، و التظلّب على نقص كان يُضايقنا ويقضّ مضجعنا، فلا نعرف سبيلاً إلى العيش الهانئ بدونه وبدون البحــث
 بكامله جسداً و عقلاً وروحاً، وتمتز و فيه عو امل عديدة متل: اندفاع الثـــهوة والانفعـــال العـــاطفي و الهو ى والعطف و التجاوب و التعاطف و المودّة و النزو ع نحو التضحية في سبيل مصلحة المحبـوب و هنائه وسعادته.
ولذلك وصف بعضهم الحبّ العُذري بأنّه " ضنىگ، وإنَّ العاشق العُذري جدّ شقيّ، وإنّه لآفــة جسمية ذللك الحبّ، بل داء ينال الجسم قبل مهاجمته الروح "(') وتحيّروا من تلك العُُرية التي تحمل المحبّ على الجُثُوٌ أمام المحبوب، و الخضوع ع له، وليس في هذه الظاهرة ما يُثير الدهشة، كون الحبّ انفعالاً تلقائياً وعفوياً بالنسبة لمصدره وبو اعثه، يجيش في قلب الإنسان بدون تكلّف أو جهد خاص. إنَّ الحبّ عد العربي هو ثمرة المشاكل بين المحبّ و المحبوب، والإفر اط فيه يُحطّم الجســد.

هو كالجمر يحرق ويستعبد العقول، وإن كان يسمو بالنفس، لكنّه يرتبط بالموت، ويعقد اللسان.
 وخوف ونار تتأجّج، وهذه النار تتنظر تلك الطاقة الكامنة في روح المحبّ، والتي مــن شــــأنها أن تُخرجها إلى الوجود.
ولذلك كان الثعر أصلح ما يكون للحبّ، إذ إنَّ العلاقة بين الحبّ و الثعر أوثق من العلاقـــة
بين الحبّ والأشكال الأدبية الأخرى.
فالثاعر فنّان، لابدّ له أن يُعبّر عمّا يجيش في نفسه، ووسيلته الوحيدة للتعبير عن عاطفتـــه، هذا الشعر الحارّ الصادق الذي يُصورّ به عاطفته كما يُصورّ الرستّام عاطفته بدهانه وألو انه، وكمــــا
 الطبيعي أن يتغزّلو اجميعاً، ولكنّهم ليسوا كذللك، فقد يُحبّ الرجل حبَّاً حارَّاً عنيفاً، ولكنّه غير مفطور
 لأنامله أن تُترجم عن مشاعره بموسيقى أو رسم أو نحت. ولقد يجد بردّ الر احة في بثّه لمن أحبّهــا بكلمات حلوة خلآبة، لها من الشعر روحه، وإن لم يكن لها مظهره "(Y).

ا- الغزل عند العرب: ج. ك. فاديه، جr، ترجمة: د. إبر اهيم الكيلاني، منشورات وزارة الثقفة، الجمهوريــة العربية السورية، طr، 1910، ص 197.


ولكنَّ العرب أمّة شاعرة، والشعر هو الفنّ الجميل الذي صورّروا به عو اطفهم، وقد بقي مــن شعرهم فيض غزير مختلف الألوان و الخصائص، وكان الغزل جدو لاً مُتْرَعَاً من هذا الفيض. فقد ازدحم ديوان الثعر العربي قديماً بقصـائد الحبّ والغزل و النسيب، حنى صـــــار أوســع الأبو اب طروقاً، وأكثر ها التاءً في ديو ان العرب.
و هذا يدلّ على أنَّ الحبّ هو أهمّ موضو ع شُغِلَ بَه الشاعر العربي منذ القدم، فمنذ الجاهليـــة تغنّى الشعر اء المحبّون بمن يُحبّونهم، ونظمو ا فيهم أشعار هم الغر امية التي تبعثها تلك القوّة السحرية العجيية، قوّة الحبّ، وصورّروا انفعالهم وإحساسهم تلقاء مَنْ يعشقونهم. كما تغنّوا بالحبّ ذاته ومجّدوه، ووضعوه في مقدّمات قصـائدهم، وزيّنوا به شعرهم، و "كانو ا
 تفتّح عو اطفهم ومشاعرهم، وانطلاق ألسنتهم في التعبير عمّا يجيش في نفوسهم"(').

 وصف روحي نبيل، فظروف حياتهم الوثثية حينذالك، كانت تدفع إلى هذا النوع من الغــزل الهـــاديّ الصريح، فالثاعر لا يُنْكر نفسه، ولا يُنْكر حبّه الحنّي، وإنّما يُصورّ هذا الحبّ بكلّ وقائعـــه، فـــا يُخفي منها شيئاً.
و لا شكَّ أنَّ شعر اء العرب في العصور التي تلت العصر القديم، قد توسّعو ا في النظرة إلــى
 تُساعد على النظم، إذ تهز" في القارئ مختلف الانفعالات والمشـــاعر، وتُــوحي إليــه بكثيـــر مـــنـ الا الأحاسيس و العو اطف، فأغرموا به وأولوه عنايتهم واهتمامهم، " فنظموا أقاصيص متعدّدة الأشــكالل، متتو"عة القو الب، حاكو ا بعضها حول عاطفة الحبّ السليمة المجرّدة، والأخرى أدارو ها حول الحــب الذي حالت بعض الأوضـاع الاجتماعية دونه كالفقر أو الحسب أو الدين، ومزج غَيــرهم العاطفـــة بالبطولة أو الوطنيّة، واستقى قسم منهم موضو عاتهم من البيئات المحليّة كالريف أو القرية، وســــا بعض الشعر اء الآخرين إلى ذروة النتقيس للحبّ، فأحاطوه بهالة من الفن، ومزجوا بينهما، وآثــروا الفن عليه في بعض الأحيان "(Y). لقد تحدّث الثشعر اء عن الحبّ، لا عن طبيعته وفلسفته، ولكن عن آثاره من السهر و الـــموع ع و الصبابة و التثلّه، والسقم والألم، وعن أساليب المحبوب في التمنّع و الالال، وعـن حـن حـديث العيــون
 r- r- القصّة الشعرية في العصر الحديث: تأليف: د. عزيزة مريدن، دار الفكر، دمشق، ط1، £191، ص 191.

و الملاحظ، وعن التجاوب الذي يحدث بين المحبوب و المحبّ حتى إنَّ كلاَّ منهـا يُنــاجي صـــاحبه، و هما على بعد من الدار و الموطن. كما تحدّثو ا عن الطيف وزيارته لصاحبه، ورحلته الطويلة فــي ظلام الليل، كي يعيش مع حبيبه غمضة العين وانطباق الجفون.

وقد اختلفت طر ائق الثعر اء في تصوير حالة الحب، فمعظمهم سلك الطريقـــة الرومانســية
 الاستعانة فيها بالخيال الجامح الشرود، ممّا يترك أثر اً عظيماً في شدذ المشاعر و إر هاف الوجـــدان. على أنَّ غير هم من الثشر اء تنتاولوا هذه العاطفة بطريقة و اقعية صرفة، وبعضهم الآخر مزج فيهــا بين الو اقع و الخيال.
إنَّ الشاعر ليفني نفسه في سبيل محبوبه، ويُقنّم روحه في محر اب الحبّ فداء مَنْ أشعل تلك الجذوة المقّسة في قلبه، وإذا شكا فإنّما يشكو ليصف عظيم ألمه، فكم من زفرة يذوق، وكم من عبرة
 و الهجر، كأنّه خُلِقَ ليسعد بالألم، ولينعم بالنضحية. إنَّه الحبّ، أقوى العو اطف وأعمقها تفتيشناً في النفس، فهو يُنبّه فيهـــا الإعجـــاب و العبـــادة،
 وذميمها.

فالحبّ مجبول من عناصر القلب، " فإذا مزج الكيماوي: الحنـــان والاحتــر ام، والاشــتياق و التجلّد، و اللهفة و الدهشة و الغفر ان بعضها ببعض، استخرجَ من هذه الجبلة، ذلك الجوهر الفرد الذي ندعوه حبّاً "(')

ذلك الذي شغل الشعر اء وسيطر عليهم، فعكفو اعليه، يصورّرن جحيمه ونعيمه. وقد تملَّى الناس تصوير الشعر اء طويلاً، وأصغو ا إلى حديثهم هليّا، لا لأنَّ الحبّ تــرف أو كمالي"، بل لأنّه في طبيعة الإنسان، وكأنَّ الحبّ أصبح عندهم مجرّد إثارة شعرية، يُعبّر الشاعر منهم من خلاله عن وجده في الحياة، وعن ذلك الحزن الغائم الذي يطبع حياته. لقد كانت المر أة موضوع الحبّ و الغزل في القصيدة العربية الغنائيّة التي أخذت شكلاً تقليديًّاً
 القصيدة الواحدة إلاَّ منهج نقليديّ، وصفوا ابها الحبيب والمنزل. وعلى الرغم من أنّهم قـــد أحســنـوا وصف الحبيب، إلاَّ أَنَّم " لم يُحسنو ا تصوير الحبّ ومغازلة النساء، لأنَّ الغزل لم يعرف مفهومــهـ اللغوي والأدبي إلاَّ بعد الإسلام، وبعد أن أثنّر في نهضته عو امل مختلفة متباينة، من رقّة الأمزجـــة،


و الانصر اف إلى الترف، وعلاقة الرجل بالمر أة من حيث موضوع هذا الشعر، ولغة القر آن، وجز الة ألفاظه، وأسلوبه القصصي من حيث مبناه "('). فالثاعر الإسلامي كان حريصاً على أن يُصورّر عاطفة حبّه وشــوقه، والعلاقـــة الروحيّــة القائمة بينه وبين مَنْ أحبّ، بعيداً عن محاسن المرأة وجمالها، بينما كان الثاعر الجاهلي لا يخـر جا في شعره عن وصف المر أة التي أحبّ. ولاغرو في أنَّ عمر بن أبي ربيعة قد أبدع في عرض ذلك الغزل الذي ظهر في الجزيــرة
 اللتصوير، و العاطفة، و الحو ار، و الإخر اج.

من هنا كان عمر بن أبي ربيعة زعيم هذه المدرسة الجديدة فــي الأدب العربـــ، وأســـتاذ الأسلوب القصصي في فنّ الغزل.
وهكا رسم عمر بن أبي ربيعة لشعر اء الحبّ في الأندلس الطريق الذي اندفعو ا فيه يتغزلون
على سجيّتهم، ويُضيفون إلى الأدب العربي لحناً جديداً الثقى فيه الشرق و الغرب.
وفي هذا المجنمع الذي استطاع الإسلام أن يَسِمَه بطابعه في بعض مظاهره الخارجية، دون أن يُشكلّه بعمق، اسنطاعت المر أة على الرغم من كلّ الضوابط الدينية أن تلعب دور اً رئيسياً، أوضح مظاهره أنّها استحوذت على فكر الرجل. " وندرَ بين الأندلسيين مَنْ اعتبر المر أة كائناً شريراً، و أقلَّ ندرة - في الشعر على الأقلّ - أولئك الذين يستتكرون الحرية التي مُنحت للمر أة، ويُطـــالبون بــــأن تلتزم نظاماً أشدّ قسوة في حياتها "(٪). وقد اتّسم تيّار شعر الحبّ في الأندلس بالقوَّة، وكثُرٌ هم الشعر اء الذين وقعوا تحت ســيطرة
 فالحبّ مبنيّ على الذلّ، والعزيز لا يُعدّ ذلّه لمحبوبه نقصاً ولا علا عيباً، بل يعدّه عزّاً، لأنَّ كمال المحبّة هو العبودية و الذلّ و الخضو ع و الطاعة للمحبوب. وعلى الرغم من أنَّ عاطفة الحبّ هي عاطفة إنسانيّة، يتقاسمها الرجل و المر أة على السو اء، و لا يقتصر على أحدهما، فالرجل يحبّ والمر أة تحبّ، إلَّا أننّا نجد وفرة من الشعر الذي يُعبّر عــن
 الثاعرات منذ القديم.
 r r- الثعر الأندلسي في عصر الطوائف (ملامحه العامّة وموضوعاته الرئيسية): هنــري بيـريس، ترجمــة: الطاهر أحمد مكّي، دار المعارف، ط1، 1911، ص ص£


 عواطف الرجل ومشاعر ه، وأهو ائه ور غباتها.


 تقت تحتّثت الشاعرات عن آلام الحبّ وأوجاع الشو



 كأنّها كائن وادي.
وأول صورة من صور الحبيب، تُطالعنا في شعر حفصة بنت حدون الحجارية في تولها:


لقد حطَّ طـئر الحبّ في قلب حفصة، وغرّد على مسامعها أعذب الألحان، ولكنّ تلك الأنغام مـا لبثت أن تلوّنت بطابع لم ينل الرضـا من الشاعرة، فانبرت تُعبّر عن ذاك الشعور الذي اكتتفهــا، راسمة من خلال شعر ها صورة لذلك الحبيب القاسي، الذي أمعن في الصدّ والهجر وتعذيب محبوبه، فهو يُغدق عليها سيل الوعود، ولكنه يُماطل فيها، ويبخل عليها بعطائه، وإذا ما عانبته، لم يكتـرث لعتابها ولومها، وإذا تزكته دون لومٍ أو عتاب، تمادى في التيه و الدلال و الخيلاء، وفوق هـا هذا كلّه تر اه
 دهر ه، فلا شبيه و لا منافس له أبداً، وبدور ها حفصة تلهج للردّ عليه، فتُعلمه بأنّها أيضاً نادرة أو انها ووحيدة عصر ها، وهذا يُنبئ عن حرص حفصـة على إظهار شخصيتها كامر أة، ور غبتها في إبــداء اللالا و الثيه على من يدل عليها أو يبيه.

لقد رسمت حفصة هذه الصورة لحبي!ها دون أن تُرهق نفسها في إبداع الصــور و المــــاني المبتكرة، فالثاعرة مضطربة نفسياً، بسبب دلال حبيبها وجفائه الذي غدا كالليل الذي يُخيّم على حياة الثاعرة، فيجعل أيامها مظلمة، لا ضياء فيها.

وهي بالمقابل لا تستطيع هجره والبعد عنه، ولا تشعر بطعم الحياة من دونه، على الرغم من معاناتها معه.

و لا يخفى ما في هذين البيتين من رقّة اللفظ، وبر اعة الصوغ، وعذوبة الإيقاع، فالثـــاعرة مُحسنة في نسج شعر ها، و انتقاء ألفاظها، وتحسّس قو افيها، واختيار معانيها على الرغم من تردّدهـــــا

بكثرة في قاموس الغزل.
إلاَّ أنَّ الأهمّ من ذلك أنَّ حفصة طرفت للمر أة الأندلسية باباً لم تكن قد جرت علـــى طرقـــهـ بعد، إنّه باب الغزل الذي طرقته بخفّة وتردّد وتحفّذ، وخيلاء وكبرياء، ودلفت إليه برفق دونما جلبة و لا ضوضاء، كتلك الجلبة التي صنعتها و لاّدة بنت المستكفي عندما خاطبت حبي!ها ابن زيدون قائلّةً

(1) وبي منك ما لو كان بالثمسس لم تلـحْ

لقد نطق شعر و لاّدة بلسان حالها، وأفصح عن تلك المشاعر والعو اطف التي أخذت تخـتلّج وتتور داخلها، من انفعال قويّ متو هّج، ور غبة جامحة تثيرها شهوة متأجّجة في أعماق قلـــب و ولاّدة،
 يعرفها الغزل الأندلسي من قبل.

ونتعانق هذه المشاعر مع صورة الحبيب التي حاولت الثاعرة إسدال الستار على جزئياتها، ولكننا اسنطعنا أن نتلمّس بعض ما خفي منها بين السطور وخلف الكلمات، إنّه إنسان تشــــّع عينـــاه

 ور هن بنانه، نترشّب الليل ليُرخي ظلامه، فتُقبل عليه، حاملةً بين جو انحها نار اً هتّقدة لا يُطفئهــا إلاَّ الحبيب.

ويتجلّى بوضوح أثر الطبيعة التي غذّت خبال الثاعرة، فاستوحت منها صور اً، نقلت لها كلّ ما يعتلج في نفسها من مشاعر وأحاسيس.
وتُسجّل نزهون الغرناطيّة صورة أخرى لحبييها أبي بكر بن سعيد في قولها:


## 


لقد تغتّت نزهون من خلال هذين البيتين بحبييها، وأثنادت بمكانته في قلبها، وردّدت عـــى
 متغلفلاً في أعماق روحها، بلا منافس أو نظير .
ولعلَ هذه النفحات التي تهبّ أنسامها من أعماق نز هون هي التي طبعــت شـــع ها ها بطـــابع
الصدق العاطفي، فلا يخفى على أحد ذلك الشعور العميق والإحساس الفيّاض الذي حفلت به كلمــات


 خائفة من فضح حبّها، ومعرفة هويّة حبيجها.

 تقريباً - جسّدت حفصة الركونية صورة حبييها أبي جعفر ، فها هي تُخاطبه قائلّةً

كـمامُ، ويُنْطـــقُ وُرْقَ النصـــونْ


 فـــــا تحســــبوا البُجْــــَ يَنْهِــــيكُمُ

لقد استهلّت حفصة أبياتها بتحميل نسيم الأندلس سلاماً مضتحاً بالشوق والحنين، أرسلته إلى


 الرغ من ذلك بقِت مخلصةً له، مثابرة على حبَّه، صابرةً على بعاده.
1- نفح الطيب: ६/0 /90.
 を971، الجزء الثاني، ص
 الذي أضفته حفصة على ما استعانت به من عناصر الطبيعة، لم يكن لمجرّد الوصف، أو كما يُقال:
 من أنَّ المعاني التي تداولتها الشاعرة تنتظم في سلك المعاني التقليدية، ولكن عنايتها وتتميقها تُبرز ها في حلّة أندلسية زاهية.
وتُتُبع حفصة نسجيل صور الحبيب في شعر ها، ولكن هذه الصورة لم نكن كســابقتها، بـل اختلفت عنها كليّاً، فلنستمع إليها تقول:


لق تتاهت إلى أسماعنا زفرات حفصة وأنّاتها الهوجعة، النابعة من نفسٍ أمضتّها الحزن، وأتعبها الألم، فضت تزفـ لحبييها الراحل أرقى قوافي الشعر التي تطير عبر الأنام، وتظلد على مرّ الأيام.



 سروراً وبهجةً كسروره الذي كان عنو اناً لحياته.



 بالحزن من أجله، فتقول:


حيثُ أَضْحَى من الــبلاد الفَـوَادِدِ (ث)




يا لهذه الصورة الحزينة التي رسمتها حفصة لحبيبها، والتي تكاد تقطر ألماً ودماً، وتُوقظ في نفس كلَ من يسمعها، حالة من الحزن الذي يفطر القلب، ويُّهب العقل، ويُّهُر الأنفاس. لقد تتالت صرخات حفصة في وصف حبييها، وارتفعت أصو ات تأوّهاتها نشــيجاً، فــانبرت تبوح بما يعتريها من حزن، وما يعتمل في داخلها من حرقة وحسرة، داعيةً مَنْ يسمع شعر ها إلــى
 الذكرى الأليمة التي حملت بين طيّاتها صفات ذلك الحبيب الراحل الذي مات فداء حبّه، فقـــد ســلبه

 أفئدة كلّ مَنْ عرفه، حتى لو أصبح في دنيا لا أوبة كنها أبداً. وعلى الرغم من أنَّ الشاعرة دارت في دائرة القصيدة النقليدية، إلاَّ أَنها أضافت إلى قصيدتها

كلّ ما تستطيع من بر اعة فنيّة، وطبعتها بطابع الأندلسيّة. ومثلما عانت حفصة الركونية من عذاب الحبّ وفر اق الحبيب، كذللك نال الحبّ من نفس أم الهناء وعقلها، فصورّرت حبيبها قائلةً:

ســـيزورنـي، فاســـتعبرَتْ أجفـــانـي
من عظمٌ فــرطِ مســرتّتي أبكـــنـي يا عينُ صار الـــمعُ عنـــك عـــادةً تَبكينَ فــي فــرحٍ وفــي أحـزانِ ودعي الاموعَ للياـــةِ الهجــرانِ(1)

جـــاءَ الكتـــبُ مـــن الحبيـبـب بأنـّــهُ
غلــبَ الســـرورُ علـــيَّ حتــى إنــــهُ

فاســــتقبلي بالبثــــر يـــومَ لقائـــــهـه

لقد ألحَّ الشوق على الثاعرة إلى لقاء الحبيب، وقتلتها الرغبة في الثتتّع بوصـــاله، فعنــدما
 باللدموع التي كانت شاهد صدق على أنَّ شعور ها كان في قمّته، فالشاعرة تستعذب الشقاء في الحبٌّ، وتجد المتعة في التذلّل للحبيب، و هذه سمة نجدها عند العذريين في كلّ عصر .


 يحين وقت الرحيل، حتى ترى مسحة من الحزن مخيّمةً على وجهه لفر اق مَنْ يُحبّ.
 الفيّاضة الجيَّثة التي تزدحم في جو انب القصيدة، والتي تـكنت الشاعرة من إعطائها بـــــاً إنســنياً عميق الجذور .

ولم تقتصر هذه النزعة في الحبّ على حفصة الركونية وسواها من الشاعرات اللواتي أتينــا على ذكرهن، إذ نقف على هذا السمت من الأثشعار لاى البلسيّة(1) الثاعرة التي تُصورّر حبي!ها قائلةً:


لقد عزفت البلسية على أوتار قصيدتها ألحاناً تترنّم من خلالها بصــورة حبييهـا، متغنيّــة
 الغضب مخيتمة على محياه، أما في الخلوة فتحسبه إنساناً آخر، ،تشعّ ملامحـ بالرضـــى والنــرور، ونتر اقص البسمة على شفاهه.

ولم تكتق البلسية بسرد هذه الصفات لحبييها، بل أغدقت عليه أيضاً صفة الظلم فهو ظـــالم لحبيبته، جائر عليها، ولذلك انبرت تُطالب بإنصافها منه، وهي على يقين بأنّها لن تتـكّن من بلــو غ مر ادها، لأنَّ حبييها الذي ظلمها هو ذاته القاضي الذي سيحكم في قضيّها. وييرز بوضوح في تلك القصيدة عنصر الرجاء والتوسل، ير افقه التصاغر إلى الحبيب، إلى

حدّ الركوع و العبودية لجبروتهـ.
ومن الملاحظ أنزَ عنصر الطبيعة الذي يتغلغل بين الكلمات، ويمتزج بصورة الحبيب، هــو
الذي جعل هذه الصورة حيَّة متحركة، وليست المعاني التي ساقتها الشاعرة، فقد كثر تجاذب الشعراء أهداب نلك المعاني، وقر عوا بابها حتى صارت كالجمل المذلّل. ولكن هذا لا ينفي قارة البلسيّة على الولوج إلى أعماق النفس البشرية، وسبر أغوارها.





ويتر اءى طيف صورة الحبيب في بيتين للثاعرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين، نقول فيهما:

$$
\begin{aligned}
& \text { هي الثشمس مســكنها فــي اللــــماء فعـــز" الفـــؤاد عـــز اء جمـــيلا }
\end{aligned}
$$

يبدو أنَّ الشاعرة بين هوى الحبّ وكبرياء النفس، قد أصـابها الغرور، فهي تتعالى على مَــنْ يُحبّها، وتُذكره بالمسافة التي تفصل بينهما، مشبّهة نفسها بالشمس في علوّها ورفعتها، راسمةً لحبيجها صورةً تُتبئ باحتقار ها له وإعر اضها عنه، فهو في نظر ها إنسان وضيع، ذو مكانة متدنيّــة، تكــــاد تُلامس الحضيض، لا يرقى إلى مستو اها، ولن يتمكّن من ذلك، لأنّه متجرّد من كل ما من شــــــأنه أن يجعله في عناق مع السماء. إنّها ليست بعاثشقة، بل هي امر أة جاحدة بنعمة الحــبّ، لا تقنــع بهــا
 الذي وجده بعد طول عناء.

أيّ صورة ساخرة تلك التي رسمتها تميمة لحبي!ها، والتي أدخلت فيها الطبيعة لتكون عونــاً لها في تصوير ها وفي ثورتها على ذالك الحبيب، مستمدّةً معانيها من منظومة القيم الجاهلية، محافظة على الصور القديمة التي تتّس ببساطة وعفوية وبعد عن الابتكار . و هكذا نلاحظ من خلال دراسة شعر الشاعرات الأندلسيات، وتصورّر عــو اطفهنّ الجيّاثـــة،

 بأدب، ولا تعرض أبداً لسو عة يُبديها، ولا لطمع إلاَّ في الوصال . ولكن" أولئك الثاعرات لم يخرجن في أبياتهنّ عن وصف الإنسان الذي أحببنَ، وهنَّ في هذا
 فرضت على شعرهنَّ شيئاً من الرقّة وجز الة اللفظ، وألبست قصـائد بعضهنّ حلّة جديدة من حُللهــا، ووشتّها بزخارفها، لتغذو بنت بيئتها.

1- شاعرات الأندلس: تأليف: د. تيريساجارولو، ترجمة: د. أثنرف علي دعدور، مراجعة: أ. د. محمود عـــي


ما ذُكِرَ العدل قطَ، إلا وتلاه ذكر الظلم، إنَهما دائماً على طرفي نقيض، ولا مجال مجال لالتقائهما
 ولذا كان موضوع الظلم من الموضوعات التي شغتا الناس عامّة، وأهل اللغة والعلمــاء والأدبــاء خاصـةُ، فاهتّتوا به وتناولوه بالبحث والدر واسنة.

 التجاوز . ويُقال أيضاً في الذنب الكبير، وفي الذنب الصغير، ولذلك قيل لآدم عليه السلام في تعدّيّه: (ظالم)، وقيل لإبليس في تعدّيه: (ظالم)، وإن كان بين الظلمين فرق شاسع.
 هو من الهجوم عليك، أو استالاب شيء ممّا تـلكـ. وقد تعرض القرآن الكريم لموضوع الظلل في كثير من الآيات الكريمة، منها قولــه تــــلى:
 فالظلم في مصطلح القر آن الكريم: مفهوم عام، يشمل الظلم على الغير، والفســق والفجـور والأعمال المنافية للأخلاق، وهذا يُدَّ ظلماً للفرد على نفسه، وظلماً للمجتمع على نفسه أيضاً، فكــلـِّ فسق أو فجور أو خروج عن الطريقة الإنسانية المستقيمة يُعدّ ظلماً. والآيات القر آنية الكريمة التــي





أَلْفُسِسِدِنَ (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { - المخصص: r/r. } \\
& \text { سورة الشورى: الآية / • \&/. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - سورة القصص: الآية /₹| }
\end{aligned}
$$

ففي هذه الآية الكريمة ورد ذكر استعلاء فرعون، وادّعائه للألو هية، واستعباده للآخــرين، و إلقاء التفرقة بين الناس بالتمييز بين طو ائفهم، و إلقاء العداوة بينهه، واحتقار طائفـــة خاصــــة دـــن
 فرعون، كما أعلنت الآية الكريمة، هو من المفسدين الظالمين. واستتاداً إلى القر آن الكريم، فقد حصر المفكرّرن الإسلاميون أنواع الظلم في ثلاثـــة: الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى، وأعظمه عندهم هو الكفر و الشرك والنفاق. و الثاني: ظلم بينه وبين الناس. و الثالث: ظلم بينه وبين نفسه.
ثمّ علّقو ا على هذه الأقسام بقولهم: إنَّ كلَ هذه الثڭلاثة في الحقيقة ظلم للنفس، فالإنســـان أولّ
ما يهمّ بالظلم يبتدئ بظلم نفسه بمخالفته للقيم و القانون و الشر ائع. ونظر اً لِمَا للظلم من نأثنثر سلبي على الفرد والمجتمع، فقد انبرى العلماء و المفكّرون لوصفه والحديث عنه، فها هو شرف الدين المغربي الأصفهاني يقول في وصفه وذمّه: " الغشم أحرق مــن النّار في الحليج، وأضرّ من الثلّج بالمفاليج، وأنحس من البوم، وأقبح من اللوم، وأنتن من الثوم،...،
و الظلم بئس المرتع الوخيم "(1).




 سدَّت الجَدَد، وملأتِ البلد، يأكلُ بعضها بعضاً كنارِ الحسد "(ب). ولكي يُصـار ع المرء الظلم، لابُدَّ من وجود الظلم ووجود مَنْ يمارسه، فالملك قد يكون جائر اً ظالماً، لأنَّ الملكية تصطحب غالباً بمفاسد، فكلّ ملك - عادةً - يُحيط نفسه بحاشية، يستخدمها فـــي جمع الثروة، والدعوة لعظمته، والإيقاع بمن يخرج عن إر ادته بشتَّى الوسائل.

1- أطباق الذّهب: ص rr، الغشم: الظلل، الحيج: القطن المحلوج.

 جمع و هدة وهي الهوّة في الأرض، يتهّدّد (الأولى): أي أكثر ما يخاف منه، يتهدّد (الثانية): يسقط، الجَــدَد: الطريق الواسع.

و الملكية عادةً تُشْعِر صـاحبها بالسلطة، فيرى أنَّ السبيل إلى السلطة ممهّة لـــه، ففـــي يــده الجند، وفي يده المال، وفي يده جمـــع الســـطات، و هذه كلّها تستدعي الغرور والإمعان في الظلــــ، لذللك كلّه تتعمّق سلطنه، وتتّسع عظمته، ويتمادى في ظلم الناس و التعدّي عليهم. هذا هو الحاكم الظالم الذي وصفه شرف الدين المغربي الأصفهاني، وحذَّر منه بقوله: " وما


 يخشى سوء الختام...، و الحرص يسبل على عيون الظلمة بر اقع، و الظلم يَذَر الدِّيار باقع، يرضون بطيب الحياة وينسون يوم النشور، ويأملون عمر النسور، والظالم لا يلبث عامين، والعَرَض لا يبقى زمانين "(1).
فعمر الحاكم الظالم يكون عادةً قصير اً، لأنَّ اله قاصم كلّ جبّار عنيد، ومُهالــك كـــلّ مـــاردٍ معتدٍ، وهو يُنصف المظلوم من الظالم. و لابُدَّ للظالم من يوم يندب فيه نفسه، ويبكيها إن نفعه النـــدب و البكاء.

وبما أنَّ الظلم هو قيمة سلبية مرفوضة على صعيد البنية الاجنماعية، فقد تعرَّض له الثشعر اء في أشعار هم، فعبّروا عن رفضهم للظلم والعدوان، وندّدو ابظلم الحكّام و غدرهم، واستبداد الملــوك وطغيانهم، وصورّروا سخطهم و غضبهم وحقدهم عليهم.
 وجودهم، وقد ترك هذا الإحساس بصماته على تعبير هم الشعري، تأكيداً على انفعالهم بهذا الموقف،
 ظلال الظلم والجور .

والناظر في الشعر العربي على مرّ العصور، نرتسم أمامه نماذج من التمرّد علـــى الظلــّه منها ما يُعبّر عن نقمة الفرد وتمردّده حين يستشعر مهانة، أو يُهْضم له حقّ، ومنها ما يُعبّر عن نقمة الفرد وتمرّده على النظام الاجتماعي، حين يُدرك اختلاله، والظلم الذي يُلحقه هذا الاختلال بـــالفقر اء
 بعض الثاعرات الأندلسيات هذا اللون من الثعر، نتيجة معاناةٍ حقيقيةٍ من الظلم و الجور .
 الصدى: ذكر البوم، الصـادح: المصوت، الفادح: الصعب، غرث: جاع، اللسِّد: اللائب، الخاتــل: الخـــادع، الصتّ": حية لا تتفع منها الرقية، بلاقع: جمع بلقع وهي الأرض الققر التي لا شيء بها.

ومنهنَّ الشاعرة حسّانة الثتمييّة التي عانت من ظلم والي إلبيرة جابر بن لبيد، فجاءت إلــى الأمير عبد الرحمن الأوسط، نتككو إليه عامله الظالم، وأنشدته：


 جــيرّ لمثلــــي أن يُقــــلَ مَرُوعَـــةٌ لموت أبي العاصي الآي كان ناصري
 أيمحو الـــني خطَّتـه يمنــاهُ جـابر＂لقد سامَ بالأملاكِ إحدى الكبــائرِم

لقد قدّمت حسّانة صورة ناطقة للتفجّع والحزن والمر ارة، عبّرت فيها عمّا حاق بها من ظلم ذلك الوالي، وصوّرت الواقع المؤلم لصغار ها الذين ليس لهم مَنْ يحميهم من صولة الاهر ، وعدو ان المعتدين، وظلم الظالمين．
إنَ تلك الأنّات و الزفرات الموجعة التي أر هقت الشاعرة وآلمتها، غدت رستاماً أمسك ريشته، ومضى يخط خطوطأ سوداء تقطر ظلماً وحقداً．
 صفاته، من ظلٍٍ وتجبّر وقهر واعتداء وبطش وغدرٍ وارتكاب للكبائر ـ و هذه الصفات التّي أغــــتـتها حسّانة على الو الي الظالم، صفات تقليدية استمدتّها من معين الشعر الجاهلي．

 في طلب الغوث والحماية، وإلحاحها على البحث عن مصدر قوّة ير عاها، ويحول بينها وبين الفــز ع ع والظلم، ويُشُكّل لها عامل أمان واطئنـان．
 الحبيب الذي لحق بالثاعرة أنس القلوب، حتى أخرجها عن طور ها، فقالت： يــا لقـومي تعجّبـوا مــن غــزالٍ جـالئر فــي محبّتـي وهــو جــاري


$$
\begin{aligned}
& \text { - نفح الطيب: \&/17イ. } \\
& \text { الケ }
\end{aligned}
$$

لقد جسّدت الثناعرة من خلال شعر ها معاناتها في حبّها، وصورّرت ما تُقاســيه مــن ظا تـا
 حالها أو يكترث بها، ليس شخصاً غريباً لا تعرفه، بل هو قريب جداً منها، بل أقرب الناس إليهــا، كقرب الجار للجار، إنَّه حبييها.

وبمقار ما كانت حستانة مستاءة، حزينة، مقهورة، تتمنَّى الخلاص من ذلك الوالي الظـــالم،
بمقدار ما كانت أنس القلوب تشتههي قربه ووصاله، على الرغم من ظلمه لها.


لليذاً، سهل الاحتمال، يتطلّبه مفهوم الحبّ، فمن شأنه أن يُقرّبِ الحبييين إلى بعضهها أكثرُ فأكثر . في الوقت الذي يرى فيه آخرون أنَّ ظلم الحبيب من أثندّ ألوان الظلم، وهو يفوق ذلك الظلم الذي عانت منه حصّانة من الوالي، لأنّه قد يؤدّي بصاحبه إلى الهلالك والموت، وكما يُقال: " ومــن الحُبٌ ما قتل ".
 بذلك ابن الأبّار بقوله: " ولم أقف على اسمها "(')، و اكتفى بذكرها حاملةً نسبتها إلى مدينتها شُلْبِ(()) فسمّاها الثلبيّة.

ومن المحتمل أنَّ ابن الأبَار قد نقل القصيدة والخبر الذي يحكي تفاصيل وظروف ذيو عه عن

 لا يذكر سوى أنَّ امر أة من شِلْب، أو يرد ذكر المر أة فقط، ومن خلال سياق القصيدة يُشار إلى أنَّها

كانت من شُلْب.
ويغلب أن تكون مؤلّفة هذه القصيدة قد عاثت في نهاية القرن الثاني عشر، ذلك لأنَّه يُــــال: إنَّ هذه الأبيات وُجّهت إلى الظليفة الموحّي الثالث أبي يوسف يعقوب المنصور الـــي حكــ بـــين

يذكر ابن الأبَّار في الخبر الذي أورده عن الشلبيّة بأنّها: " كتبــت إلـــى الســلطان يعقـوب الدنصور تتظلّك من وُلاة بلدها وصاحب خراجه:

$$
\begin{aligned}
& \text { مدينة شُلْب: تقع غربي الأندلس. }
\end{aligned}
$$




عن القصّة، فوقف على حقيقتها، وأمر للمر أة بصلة "(').
تبدو الشاعرة من خلال تلك الأبيات جادّة جريئة على الحكّام والملوك، تكثــــف خطايــاهم
 الظللم، ويُكافح الفساد، فكان هذا الصوت الجريء للثشلبيّة الثاعرة التي قدّمت صورةً متكاملةً للظــــــالم
 وبأحو الهم التي ساءت وتردّت، كما تجلّت في الإساءة إلى معالم مدينة شِلْب، وبثٌ الفساد فيها، حتى الْى غدت خر اباً ودمار اً بعد أن كانت جنة تسرّ الناظر إليها. هكذا رسمت الشاعرة صورة الظالم إنساناً حاقداً لئيماً، مهملاً لر عيته، يُنزل الظلم بهــا دون شفقة أو رحمة، وينشر الخر اب في كلّ مكان يحلّ به.
ولم تكتف الشلبية بهذا النصوير الو اقعي للظالم، بل أضافت إلى صورتـه عنصر اً هاماً يعبّــر أصدق تعبير عنه، فهو جاحد كافر، لا يؤمن بالله، ولا يخشى عقوبته، لذللك يتمادى في ظلم الرعيــة وظلم نفسه أيضاً.
لقد أرادت الثثاعرة تمثيل الظالم أحسن ما يكون التمثيل، فأنت بصور تتسم بحيوية الإيحــاء وحياة التشخيص، وتتمّ على إحساس عميقٍ بالظلم، فجعلت الحجارة تبكي من شدّة وقْع الظلم عليها، كما جعلت الرعيّة كالأغنام التي أخذت نرعى دون راعٍ يحرسها، حتـى انقضّـــت عليهـــا اللـــباع و وفترستها. وعلى الرغم من تلك الجرأة التي تحلّت بها الثاعرة لتُسمع صوتها للسلطان، من خلال تلك القصيدة التي كتبتها، إلاَّ أنَّ نغمة الحزن تبدو واضحة فيها.
1- نفح الطَّيب: \&/\&9r.

إنْها تُطْلْقُ صرخات أليمةً صـادرة عن معاناة قاسية، تُدين فيها الظلم و غييــة العدالـــة، كمــــا يُسيطر القهر على نفسية الشاعرة المظلومة جرّاء ما نالها ونال الناس من الوُلاة والعمّال. وفي هــذه النقطة تختلف الشلبيّة عن حسّانة وأنس القلوب، فقصيدتها التي كتبتها، ورسمت من خلالها صورة للرجــل الظالم، تُعدُّ قصيدة باسم الرعيّة كلّها، وليس باسمها فقط، فالظلم قد حاق بها وبسكاّن مدينتها أيضاً. بينما الصورة التي قدّمتها حسّانة، عبّرت عن ظلمٍ عانت منه هي و أطفالها فحسب، وكــذللك

الأمر بالنسبة لصورة أنس القلوب التي جاءت معبّرة عن ظلمٍ من حبيهها، نزل بها فقط. وبذلك تتّسم صورة الشلبية بالعمومية و الشمول، بينما تتدر ج صورتا حسّانة وأنس القلــوب

تحت الصفة الشخصيّة.
و هكذا نجد من خلال الصور التي درسناها عند حسّانة وأنس القلوب و الثـــلبيّة، بـــأنَّ تـلــك
 الثوري. وهي صور تُؤكّد أنَّ إر ادة الإنسان في طلب الحريّة، والتخلّص من الجور و الظلم، هي التي تُحقّق للإنسان إنسانيته، وأنَّ استعباد الإنسان لأخيه الإنسان، يُمثّل خروجاً عن الناموس الطبيعي، فلا عبودية إلَّا لله وحده.

صورة الرجل الرَّقّيب:
" من آفات الحُبّ: الرقَّقببٌ، و إنَّه لَحُمّى باطنة، وفكر مُكبّ "(').
و إنْما يَغْظُ أمرُ الر"قّيب على مَنْ لم يُمْتَحَن بمفارقة الحبيب، " فأمّا مَنْ غَلَبَهُ الفِر اق، وملَكَـَـُ
 بقربه منه، وأَمِنَ مِنْ إعر اضه عنه. وربّما كانت غيبةٌ الحبيب أيسرَ من حضور ه مع الرَّفَيب، و هـــذا

شيءٌ تختلف فيه الآر اء، على حسب غَلَبَات الأهو اء "(Y).
 وعزما على إظهار شيء من سرّهما، و البوح بوجدهما، و الانفر اد بالحديث. ولقد يعرض للمُحبّ من القلق بهذه الصفة مـا لا يعرض له ممّا هو أشدّ منها، و هذا و إن كان يزول سريعاً، فهو عائقٌ حـــالَ دونَ المُر اد، وقطعَ منوفّر الرّجاء.
وثانيهچ رقيب قد أحسَّ من أمرهما بطرّرف، وتوجَّس من مذهبهـا شيئاً، فهو يريد أن يستبين حقيقة ذلك، فيُدمن الجلوس، ويُطيل القعود، ويتخفّى بالحركات، ويرمُق الوجوه، ويحصتّل الأنفـــاس، و هذا أعدى من الحرب.
وثالثهُم رقيب على المحبوب، فذلك لا حيلةَ فيه إلاَّ بنرضية، و إذا أُرضي فذللك غاية اللــذَّة،
و هذا الرقيب هو الذي ذكرته الشعر اء في أشعار ها.
وأشنع ما يكون الرقيب " إذا كان ممّن امتُحن بالعشق قديماً، وطالت مدّته فيه، ثمَّ عُري عنه بعد إحكامه لمعانيه، فكان ر اغباً في صيانة من رقّب عليه، فنبارك الله أيّ رقبةٍ تأتي منه، و أبيّ بلاء

مصبوب= يحلّ على أهل الهوى من جهته "(٪).
وظاهرة الرقابة قديمة المنشأ، فقد ظهرت منذ الجاهلية، وسبب ظهور ها واضـح بيّن، فالمرأة الجاهلية كانت - غالباً - في حماية رجل ما، قد يكون أباً أو أخاً أو زوجاً، وبما أنَّ صبانة العرض من جملة مقوّمات الأمجاد في الوسط الجاهلي، لذا كان من البديهي أن تُوضع المرأة - و لاسيّما الجميلة - تحت الرقابة الشديدة، وأن يُو اجه العاشق كثير اً من الثردّد و النوجّس في سبيل الوصول إليها.

- ط طوق الحمامة في الأُلفة والألاّف: ص .0.

الز الزّهرة: لأبي بكر محمّد بن داوود الأصبهاني، جا، حقّقه وقّم لـه وعلّق عليه: د. إبر اهيم السَّامر ائي،
 ط- طوق الحمامة: ص

وقد انعكست هذه الظاهرة وتردّدت أصداؤها في الشعر الغزلي، من حيث هي جــزء مــن منظومة القهر الاجنماعي، فكانت ظاهرة مركزيـــة وشكلاً فنيّاً، عبّر الثاعر من خلالهِ عن تضــــــادّه مع القسر الاجنماعي.
وكثير اً ما تحدّث الشعر اء عن شخصية الرقيب التي تظهر دائماً لتُعكـــر صـــفوهم، وتُبــدّد سعادتهم، وتمحو لحظات الفرح بلقاء مَنْ يُحبّون. فإذا ما بحثنا مطوّلاً في الثعر الغزلي، فسنجده يعجّ بصور الرجل الرقيب حتى غدا تصوير الرقيب أحد مقوّمات القصيدة، ولا عجب في ذلك، فقد كان يُشكّل بالنسبة إلى الشاعر عدوّاً حقيقيّـاً، يتمثّله دائماً أمام عينيه، ويتعذّر الهروب منه. فكم شكا الشعر اء المحبّون من الرقباء الـــذين كـــانوا يسعدون بكلّ ما يُؤلم الأحبّة، وينتشون بسقمهم وعذابهم، وطول سهرهم وسهادهم. ويتفاوت الشعر اء في تصوير هم لهذا الرقيب، فنجد حسّ الرقابة عند بعضهم أشدّ حدّةً من غيره.
 الغرناطية التي سجّلت لقاءً جميلاً في ليلةٍ من ليالي الأحد، مع حبيبها، بعيدين عن أعــين الرقبـاء، فقالت:


 مبتغاها، وأمضت لبلةً من أجمل لبالي عمر ها بصحبة مَنْ تُحب، فانبرت تُصورّ ذلك شعر اً، رسمت
 وانشغاله عمّن أخذ يتساقى كؤوس الحبّ و الغر ام، فقد أغض علـهِ عينه عنهما، وحرمها من تلك الرؤية التي تعدّ نعمةً بالنسبة له.

هكذا جسّدت نزهون صورة الرجل الرقيب، وهو بأفضل حالاته، حالة الغفلة وعـــدم الانتبــاه، فربّما حطَّ طائر النوم فوق جفنيه، فجعله يغطُّ في سبات عميق، وربما كان من النوع الثالث من الرقباء - الذي أنثرنا إليه في بداية الحديث - وهو الرقيب الذي تمَّ إرضاؤه، فأبعد عبنه عن الحبيبين، وربّما لم
 وسعادتها إلى خشيةٍ وقلقٍ وخوف، فالرقيب يبقى في نظر العُشَّقِ منتهى كيَّ الدهر .

1- المقتضب من كتاب تحفة القادم: لابن الأبّار، اختيار وتقييد: أبي إسحاق إبر اهيم بن محـّــد بــن إبـر اهيم


ولا يخفى ما في بيتي نزهون من روح المشرق وصبغة الأقممين ومعانيهم، على الرغم من أنًً الثاعرة حاولت جاهدةً إخر اجهما من ربقة التقليد وأسره.

لقد غمر السرور قلب نزهون لأنَّ الرقيب غفل عنها، في الوقت الذي امتلأ فيه قلب حفصة الركونية بالألم لأنَّ رقيبها كان حاضر اً عند اجتماعها بحبييها أبي جعفر ، فها هي تقول مخاطبةً أبــا جعفر، بعد سويعاتٍ قضتها معه في أحد البساتين:








 الرقيب هو الطبيعة التي آلمها - من وجهة نظر حفصة - أن نرى عاثشقين ينعمان باللقاء، فأبت إلاًّ




 لترصد العاثقين، وتكثفههما وتضضح أمر هما أمام الجميع، بعد أن استترا بستار الليل وعتمته. لقد بدت قصيدة حفصة لوحة مؤلّفة من عدّة مشاهد، برزت فيها مقارة الشاعرة الفنيّة علــى

سبر أغوار النفوس، كما أظهرت قدرتها على النثخيص، وتوظيف الصورة في خدمة اللضمون.


متحركة.
1- نزهة الجلساء في أشعار النساء: ص (؟.

وتُجسّد أم الكر ام بنت المعتصم باله ابن صمادح صورة أخرى للرجل الرقيب، في قولها:


لقد اعتمرَ القلق قلب الثاعرة، ولعب فيه الخوف، وعمّه الاضطر اب و الخشية، فانطلقت تئنّ أنَّات مكبوتة، تكاد تصبح تضر"عاً واستجداءً، فقد كانت متلهّة للقاء مَنْ تُحبّ، ولكن الخوف اكتتفهــا

 الرقيب، لأنّه كان حاضر اً في حقيقة الأمر، ينتظر اجتماع الحبيين، ليبدأ بمز اولة عمل على أكمل وجه. ولا يخفى أنَّ أم الكرام قد عادت إلى الماضي، فأدخلت إلى شعر ها بعض العناصر النقليدية التي تعرّض لها الشعر اء القدامى، دون أن تُكلّف نفسها جهداً ومشقّةً بابتكار صورٍ تخدم فكرتهــا وتُضفي على شعرها مزيجاً من الرونق و الحياة.
1- المُغرب في حُلى المغرب: r/r.r.r.

لقد حفل الأدب العربي بموضوع الوشاية والوشاة، وسعيهم الادئم في التفريق بين الأحبّـة،
 فيجدّون في الوقيعة بينه وبين حبيبته، وقد صدق ابن حزم حين وصفهم بـــأَّهم " من آفات الحُّبُ"(1).


 جُهُه "() ()

محبوبه، وسِعَايَةُ المحبوب إلى مُحبِّه.
فمن ذلك مثلاً أن يذكر الواثي للمحبوب عمّن يُحبّ أنّه غير كاتم للسرّ، وهذا أمر صـــي


 بأحبابهم ماحيةٌ لقول مَنْ وشى بهم.
و الوشاية ظاهرة أساسية في مجتمع يخضع أفراده للرقابة، فالرقابة تتطوي على الوشاة، وإذا
 فهو تحت قناع الناصح المخلص يحلم بأن يلعب الاور نفسه إلى جانب المحبوب، فيحاول جاهــــــاً أن يُيُيره ضد المحبّ، علّه يصل إلى مبتغاه.



 لما فيها من كذب و افتراء.
وسرعان ما يتحول الو اشي إلى شامتٍ مع الثشامتين، بعد أن أفلحَ في مبتغاه، وصرمَ حبـل
الودّ ظلماً وكذباً وطغياناً.

$$
\begin{aligned}
& \text { ו- طوق الحمامة في الألفة والألَّت: ص } \\
& \text { r- الـصدر السابق: ص } 00 .
\end{aligned}
$$

وقد تحدّتث الثاعرة حمدة بنت زياد المؤدّب في قصيدة لها عن الوشاة وكيدهم، وأبرزت صــورة الرجل الو اشي على حقيقته، في كذبه و افتز ائه، ومحاولته الانيئة لللفريق بينها وبين حبييها، فقالت: ولمتـــا أبـــى الو اشــــونَ إلاَّ فِراقَنـــا ومـا لهُمُ عندي وعنـــك مــن ثــأرِ


ومنْ نَفَسي بالسَيَّفِ والستّيلِ والنَّارِ(


لقد سعى الوشاة في قطع حبائل الودّ بين الثاعرة وحبي!ها، من غير ذنبٍ اقترفته، أو ثأر لهم
 و التنمير . ولكن حمدة وحبيبها لم يُصغيا لأقو الهم، بل نبذاها وصمّا آذانهما عن سماعها، ولم يكتفيــا
 أقوى الأسلحة و أكثر ها فتكاً وقتلاً.

لقد حاولت حمدة من خلال تلك الأبيات أن ترسم صـــورة حقيقيّــة للو اثـــي، فـــي أفعالـــهـ
 والوصول إلى هدفه المتمثّل بالفصل بين الحبيبين، وإثعال نار الفنتـة و الكر اهيـــة بينهــــا، فيختلـــق الأكاذيب ويدّعي الافتر اءات، وكأنّه يخوض حرباً شعو اء، يطمح للنصر فيها. فالثاعرة قد ربطت بين الوشاية والحرب، فهما في نظر ها وجهان متماثلان، تجمعهما الكثير

من نقاط الالتقاء و التشابه، مع فرق بسيط هو أنَّ الوشاية أخفّ وطأة من الحرب، وأهدأ وتيرة. ويبدو لنا من خلال النصّ أنَّ الثاعرة قد ساقت المعاني التي تداولها الشعر اء من قبل، لكنّها نتاولتها بشيء من التجديد، وحسن النصرّن في الصياغة والمعنى والخيال، فعرضتهها عرضاً بديعاً، وخلعت عليها شيئاً من ذاتها، وبشّت بين أجز ائها أنفاس الحياة. ويتجلّى الخوف من الوشاية في خطاب ولاّدة بنت المستكفي لابن زيدون:
ترقّــب إذا جَــنَّ الظّــــلامُ زيــــارتي لقد أَخْفَ الثاعرة صورة الرجل الو اشي بين طيّات شعر ها، وفي صدى كلماتها، وخلــــ كـــلّ حرف من حروفها، لأنّها أر ادته أن يبقى كذلك، مخفيّا، بعيداً عنها وعن حبييها، كي تسلم من لسانه وشرّه.
 كابوساً مز عجاً يقضّ مضجعها، ويُقلق راحتها، ويُشيع الخوف في أوصالها، ولذللك لجأت إلى الليل، تبثّه شكو اها، ليكتم سرّها ويكون حارساً أميناً، يحميها من سيف الو اشي الثيتّا ولـار .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-1 نزهة الجلساء في أشعار النساء: ص . }
\end{aligned}
$$

إنَّ العاطفة الأبويَّة الجيَّشة التي أودعها الهُ في صدر كل أب، عاطفة ليس لها حدود، ولا تُقّر بدكيل أو متقلى، فكم يكون الفراغ كبيراً حين يغيب الطفل، وكم يكون الحزن دامياً حين يُصاب بسوء.

 البشرية، عالم الجهـ والمخاطرة والإنتاج، فهو " الأصل العقلي الروحي الذي ينـي الالينسب إليه الولد فــي مقابل الأصل الجسمي الطبيعي (الأم) "(1).
ومن هنا، فإنًّ الأب هو المعلّم الأي يأخذ بيد الطفل، وهو المرشد الذي يُريه الطريـــق إلـــى العالم الخارجي، وهو مسؤول عن حماية أبنائه ورعايتهم، وهم مسؤولون عن رعاينته وحمايته حين
يشتّ" عودهم، ويذوي عوده.

التهديد والو عيد، بل لابُّ للأب من أن يعمل على زيادة إحساس الطفل النامي بكفاءته وقدرته علــــــى
 نفسه، والتي تكون، في أغلب الأحيان، امتاداً لسلطة الأب، وأنموذجاً مساير أ لها. ونظراً لأهية الأب والدور الرئيسي الذي يلعبه في سيرورة الحياة، فقد احتلّت صورته حيّز اً كبيراً في مجال الأدب شعر اً ونثراً، فعكنَ أكثر الشعراء على استحضار صورة الأب، وذكر أفعاله، و إير از علاقته بأبنائه، وعلاقة أبنائه به.
 الطفولة، بينما قام بعضهم الآخر برصد نموذج الأب المثالي الحنون، الذي لا هيَّ له إلاَّ تربية أو لاده تربية صالحة، وإيصالهم إلى برّ الأمان والسلام.
ومثل هذا النموذج نراه في الثشر النسوي الأندلسي عند الثناعرة حسّانة الثنمييّــة، عنـــما
مات والدها أبو المخثي، فقالت:

أبا المخشيَ، سقتهُ الواكــــُ الـــيَمَ


قا كتتُ أرتــعُ فــي نعــــاهُ عاكفــةً

1- المعجم الصوفي (الحكمة في حدود الكلمة): د. سُعاد الحكيم، المؤسسة الجامعية للار اسات و النشر، دنــــرة، بيروت، لبنان، ط1، (191، ص ص مr. نفح الطيب: \&/ITV

لقد رسمت حسّانة من خلال شعر ها، صورة الأب العطوف، المتفاني من أجل أولاده، والذي
 بثقلها ومتاعبها على كاهل الابنة الثناعرة، فغدت تصول وتجول فيهـا، تتجـرّع غصـــص البعــاد والحرمان من و الاها أبي المخثيّ، وتتحسّر على أيام اللهناء و النيميم التي كانت تقضيها فــي كنفــهـ ور عايته، متمتّعةُ بنعمه وكرمه الذي لا ينضب، فقد كان الملاذ والحضن الدافئ. أمّا الآن، فلم يققَ من تلك الأيام الجميلة إلاّ الذكرى، ذكرى الأب الحنون الكريم، الذي خلّف
 لروحه الطاهرة.

وقد قّمت بثينة بنت المعتمد بن عبّاد صورة إيجابية أخرى للأب، برزت في قولها:

اســـمْ كلاهــي واســتمعْ لمقـــلتي فهي الســـوكُ بَـــَتْ مــن الأجيــادِ


 قامَ النفاقُ علــى أبــي فــي مُكْــهـه فــــنـا الفــراقُ ولـــــ يكــن بمــراد


 ومضى إليكَ يسومُ رأيك في الرضــى ولأتت تتظرُ فــي طريـقـق رشــادي


إن الصورة التي تُجسّدها بثينة لأبيها، صورة إباء في النفس، وحصـافة في العقل، وعظمـــة في القدر والمكانة. إنّها تُشْضص الواقع، وتجهر بالحقيقة، الحققة العارية من كلّ زيف، المجردّة من

ا- نفح الطبب: \&/£ \&

الشعب، عدا قلّة من المر ائين المنافقين الذين تآمروا عليه في ملكه، ونحّوه عن عرشه ومملكته، فوقع أسير اً بعد أن كان عزيز اً، ولكن بعده عن ابنته، لم يمنعها من استشارته، وأخذ رأيه، ومو افقته على زو اجها، و هذا ما حدث.

و هكذا نجد أنَّ شخصية الأب وصورته كانتا حاضرتين في شعر بثينة بشكل مكثَّن، وكأننـــا نر اه ونسمع صوته من خلال عبار ات ابنته، التي حمّلتها أبرز ملامـح شخصــيته، و أوضــــح معـــالم صور تـه، فوصفته بالعظمة و القوّة، و العدل، و هذه الصفات جعلته ملكاً مرهوب الجانب بين نظر ائـــه، محبوباً من قبل شعبه.

كما أسبغت عليه صفة الحكمة، والتي اكتسبتها بدور ها منه، فكانت خير معين لها في حياتها. ليس هذا فقط، بل ميّزته من سو اه بسعة المعرفة، ورجاحة العقل، وسداد الــر أي، وطــول الخبرة في هذه الحياة، فهو أب راشد، حريص على انتقاء الأفضل لابنته.

لقد تجلّت في شعر شاعرات الأندلس صورة الأخ، وظهر من خلالها الاور الكبيـر الــذي يلعبه الأخ في حياة الأسرة، كونه عنصر اً حيويَّاً فعَّالاً فيها.
فقد رسمت الشاعرة حمدة بنت زياد المؤدب صورة لأخيها وكأنّه شققق الصبح، فقالت: أبـــاحَ الــــمعُ أســـراري بـــوادي لـــه فــــي الحســن آتـــار بَــوادي






لقد جسّتت الثاعرة صورة الأخ في البيت الأخير من قصيدتها، ولكن هذه الصورة جــاءت
 تضنّ علينا بالبوح عن عناصر تلك الصورة، يقيناً منها بأنَّ الأخ أسمى من أن يكون مجرّداً للوصف الحسّي، فهي مصرّة على ذكره و إير اد صورته دون أن تكثف لنا حجابه، وتعطينا مفتاح سرّه. وهذا الأمر أرهق قريحة الثاعرة، وألجأها إلى الارنكاز على الصنعة بشكل جليّ واضـــح، فجعلت أخاها شقققاً للصبح، ولكنّ هذا الثققيق فارق الحياة، فما كان من هذا الصبح الأبـيض إلاَ أن تسربلَ بالسو اد، مُعلناً الحِداد على أخيه الفقيد.

بعضها من خلال عبار اتها التي تعبّر عن حزنها وألمها، وهذا دليل على ارتباطها الثديد بأخيها لنبل أخلاقه ور هافة حستّه وطية قلبه.

الشاعرة في تشبيهها، ووُنقت في اختيار ألفاظها ومعانيها.
1- معجم الأدباء: K/rIY.

ونلمح صورة أخرى للأخ في شعر الثاعرة أم السعد بنت عصام الحميري، في قولها:


رب أو أثــــــَ مــــن العقــــارب(1) $\square$
إنَ الثناعرة تحاول أن تُكسب شعر ها قيمة معنوية وبعداً إنسانياً عميق الجذور حـين تـــدلـ عليه عنصر الحكمة، راسمة من خلال ذلك كلّه صورة واضحة للأخ، ولكنها لم تقصد الأخ الثــقيق من الأم والأب، بل ذهبت أبعد من ذلك، فقصدت به الصديق أو الرفيق، أو ذالك الأخ الذي أومأ إليه مَنْ قال: " رُبَّ أخِ للكَ لم تلاه أكّك ".
لقد استطاعت أم السعد أن تتظلغل إلى أعماق النفوس، وتسبر أغو ارها، فتخر ج بنتلك الصورة التي جعلتها تتشرّب من معين حكنتها وحقيقة و اقعها، ووشتّها بفيض من العو اطف الجيّاثــــة التــي

 الأقارب هم في حقيقة الأمر أثثبه بالعقارب، بل أثندُّ منهم، فإيّاك أن تُقْاربهم، لأنّهم لا يحملون فـــي
 و واللؤم من خصالهم.

 ثو اباً لأخوّته وثنناً لصداقته، ولن ثلقى منه إلاَّ كلَّ ما يسركّك ويُهُج نفسكك ويُرضيها. هذه أبرز العناصر التي ساقتها الشاعرة في إطار عرضها لصورة الأخ التي تومئ من بعيد إلى موت العزّة ووأد الكبرياء.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

" الهجّاء ناقد بطبعه عيّاب، تستر عيه حماقات الناس وأخطاءهم بأكثر ممَا تستر عيه فضائلّهم.






 فيُوصف بأنّه " تعيس صغير دنيء حاقـ "(٪)
 ويسعون إلى إرضائهم بكل سبيل. وقد وصف المختار الثقفي أثنر شعراء الهجاء، فقال: " اتّقوا لسان

 مستقرَ في باطنه، فهو يحول بينه وبين إدر اك الجانب الصضيء من الحياة.

 الفضيلة، في حين يجب على الأول أن يحمل قرّاءه على الاتفاق معه في تبيّن وإدانة ما يعدّه معييــأ في السلوك و الناس.
ويعتمد الهجّاء على التأثير السريع والوضوح الخلاّب، فأسلوبه يمتاز بالبساطة التي لا أثـــر

 غلظت طبائعهم بما أشربو ا في قلوبهم الباطل والإثم والغرور، حتى ما يؤثّر فيهم نصح أو تـــــير ،

1- الهجاء والهجّاءون في الجاهلية: د. محمّد محمّد حسين - دار النهضـــة العربيــة، بيــروت، لبنــان، طّ،

- ا9V ص ص
-r موسوعة المصطلح النتقي: (اللامعقول، الهجاء، النصورّ والخيال، الوزن و القافية والشعر الحر): نرجمة د.



فهو ينشر على الناس مخازيهم، ويجعلهم أضحوكة ومُثْلة، وقد لا يرجو مــن وراء عملــه هــذا أن (1)" (1)

و الهجّاء ماهر في النماس وجوه الثبه بين موضوع هجائه وبين أقبح الصور، وأبعثها على الضحك والاستهز اء، وهو يتمبّز بدقّة الملاحظة، فالهجّاء طلعَة بصبر يفطن إلى أدقّ التو افه وألطفها ممّا يحيط به، وهو ينظر إلى كلّ ما حوله بعين الناقد الذي يلتمس العيوب، " فله عين ناقــدة حـــــــة يميّز بها النقائص البشرية "(٪) و هو يستفيد من أيّ شيء يفعله الناس و " يستعرض النتوّ ع اللامتتاهي
 محاو لات تتظيم أو صياغة مخطط ما يفعلون، فكله عقم في عقم"(؟). وحالما ينتهي من تلمّس العيوب وتمييز النقائص يُسارع في الإدانة، بل قد يجد متعة في ذلك، ويغلب أن يكون الدليل على مثل هـــذه المتعة حماسُه لهر اوة لفظية أو سيف أو " عصا غليظة " و هو يسألنا أن نُعجب بقدر اته على استعمال هذه الأسلحة، وأن نعترف به فنّاناً.

ولكن الهجّاء مثل مصار ع الثيران، لا تكمن كفاءته في قدرته على القيام بعمله، بل بالبر اعة التي يُظهر ها أثنثاء قيامه بالعمل.
ونجد مَنْ يُدافع عن الثاعر الهجّاء، فيقول بأنّه لم يكن إنساناً مريضاً يكتتفه الثذوذ، ويدفعه الحقد إلى الهجاء، ولكنه كان شاعر اً حسّاساً، ذا عين ناقدة، تفحص ما أمامها، وتلاءنط نو احي النقص
 بطبعه لابّدَّ أن يكون ساخطاً، فالسخط هو الذي يكوّن ملكة الهجاء عنده "(٪). وأولّ واجبات الهجّاء أن يُقنع جمهوره بقيمة ما يعمل، بل بضرورنته، كما يجــب عليــهـ أن يُقنع قرّاءه بأنّه يعني ما يقول. كما يتوجّب عليه أيضاً في دوره الخاص النَّزِّ، أن يستهوي القــا ببر اعة فنّه، لأنَّ القارئ لا يمكن أن يعتدد على الضغينة المحض، كما أنَّ الهجّاء لا يستطيع الاعتماد
 و الإدانة، وعليه في سبيل ذللك أن يدفعهم نحو عو اطف شتّى تتر اوح بين الضحك و الهز ء و الاحتقـــار و الغضب و الكره، وسنلمسُ بعض هذه العو اطـــف في أهاجي بعض شاعرات الأندلس.

$$
\begin{aligned}
& \text { الـ الهجاء والهجّاءون في الجاهلية: ص .r. }
\end{aligned}
$$

r- r- نظرية الأساطير في النق الأدبي: نورثروب فراي، ترجمة: حنّـا عبّـود، دار المعــارف بحمــص، طا، .) •••19AV
 .rllaノo

فقد شاركت النساء في الهجاء، وكان الباعث عليه إمَّا ردّاً على مثله، وإمّا ضيقاً بعدــل، أو
 وقد رُويَ شعر مكشوف لبحض الثـاعرات الثشهيرات مليء بأسباب البذاءة وألفـــاظ اللـــوقة وأسماء عور ات الجنسين على السواء، وكان هذا الشعر النسائي يُنْشَُ في المجتمعات، ويُحفظ ويُّاع. ولعلّ من أفحش هذا الشعر ما رُوي لنزهون الغرناطية، وو لاّدة بنت المســنكفي، ومهجـــة
 العلاء الحجارية، و ابنة محمّد بن فيرّو، تحمل طبيعة الهجاء. أولّ صورة من صور المر أة الهجّاءة، نجدها في شعر الثاعرة عائشة القرطبيــة. اســـهـا الكامل، عائشة بنت أحمد بن محمّد بن قادم القُرْطُبيّة، وهي أديبة شاعرة من أهل قرطبة. أجمعَ الأدباء و الفقهاء في ذلك الوقت على أنّه لم يكن في حرائر الأندلس في زمانهـــا بَــنْ يعدلها فَهْماً و علماَ و أدباً وشعر اً و وفصاحةً و عفّةً وجز الة.

كانت تمدح ملوك الأندلس، وتُخاطبهم بما يعرض لها من حاجة، فبلغت بييانها مـــالم يبلغــهـ
كثير" من أدباء وقتها، ولا رُدّت شفاعتها.
وكانت حسنة الخطّ، تكتب المصاحف و الدّفاتر، وتجمع الكتب، وتُعنى بالعلم، ولهـــا خز انـــةُ
ع علم كبيرةٍ حسنة، وربّما ارتجلت الثعر
ولها غنى وثروة تُعينها على المرو ءة. وقد ذُكِرَ أنْها عَشَقَتْ أحد أبناء المنصور بـــن أبـــي
عامر، ولكنّها ماتت عذر اء، لم تُتْكَ، سنة . . . ع هــ .
ذكرها ابن سعيد، فقال: " إنّها من عجائب زمانها، وغرائب أو انها، وأبو عبـــــا الله الطبيـبـ
عَمُها، ولو قيل: إنّها أشنعر منه، لجاز "(')
لقد كانت عائشة القرطبية أولّ شاعرة يُسْمَعُ عنها الهجاء، فقد طلب يدها أحد الشعر اء، فلـــ


نفسي مناخاً طولَ دهري مسـن أحـــْ


كلباً، وكم غَلَقْتُ سمعي عن أســـدْ

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- نفح الطيب: \&/••ج. }
\end{aligned}
$$

 هذا الخاطب الذي تقتّم لخطبتها، ولم تكَقِ برفض طلبه، بل ردّ ردّت عليه بشعرٍ يحمل طبيعة الهجاء،
 سبب رفضها له، فهي لا ترضى أن تكون أسيرةً لأحد طول عمر ها، ولو أرادت الزو الزا

 بالوضاعة وقبح الثكل ودناءة النفس، وهذا تحقير واضح لها لها
 التعنيف وهذا الهجاء؟ !.
ربما يكون ما بدر من الثـاعرة من هجاء - وهي المتخلّة بأخلاق حسنة - ليس إلا نتيجــة لثورة غضب نفسيّة، وآية ذلك أنه قد يكون بينها وبين ذلك الشاعر الذي تقنّم لخطبتها خصـوـومة أو

 وللثاعرة حفصة بنت حمدون الحجازية أهجية تصيرة تذّم فيها عبيدها، تنول فيها:


 النجابة و الجهل والغباء و التعب الائم، كما نعتتهم بالفطنة و الكيد وعدم الاستجابة لطلباتها وأو امر ها. ولو لم تكن قد عانت كثير اً منهم ومن سوء تصرتفاتهم، لما قامت بهجائهم وذمّهم و الثـــكوى
 لغضبها وثورنها على عبيدها.
ولكن مهما هجت حفصة الحجارية عبيدها، ومهما ذمّت عائثشة القرطبية ذلك الثاعر الـــي
 غزلة وحسب، وإنما كانت هجّاءة مريرة الهجاء، ربما فاقت بعض الهجّائين من الرجال فضـلاً عـن النساء. وقد أحجمت المصادر الأندلسية المغربية عن إيراد مجموعة من الشعر لولآدة، وأكثر ها في الهجاء - وبخاصــة المقذع منه - وقد شــهـهـ بذلك ابن بسام الأي امتتع بدوره عن إير اده.
1- نفح الطيب: \&/roo.

يقول في ذلك: " وكانت - زعموا - نترض أبياتاً من الشعر، وقد قرأتُ أثشياءَ منه في بعض التعاليق، أضربتُ عن ذكره، وطويتُه بأسره، لأن أكثره هجاء، وليس له عندي إعادة ولا إبداء، ولا من كتابي في أرض ولا سماء. "(').
فما هو هذا الشعر الذي تُضْرِبُ المصادر الغربية عن ذكره؟ وإلى أي درجة يصــل فــش
و إقذاع هذا الهجاء؟

الغريب في الأمر أن صفة الهجاء لم تجرِ مرتبطة باسم و لآدة أو بشعر ها، فكل ما سُمِعَعْ عنها
 وسيُطلق حكمه عليها بأنها أهجى مَنْ هجا، ذلك لأنها تهجو الرجل الأي قال فيها من السا لانير - لا الشعر
 من أمثال الوزير ابن عبدوس، وبني جهور الأورياء، فسَّجنَ وهرب، وعاش غريباً حتى لقي ربه. وربما سأل سائل: ما هي الأسباب التي دفعت ولاّدة إلى هجاء حبييها ابن زيدون؟ الألـي
 تسرب الغيرة إلى قلب ولاّدة وارتسام ملامح الغضب والتجهم على وجهها. وسبب ثان هو نشـهـهـير
 ترضى بها أية امر أة كيف ما كانت أخلاقها من التفتّخ والانحلال.
وسبب ثالث: الوشاية التي سعى بها أعداؤه الآين أر ادوا هدم سعادته. هذه الأسباب - وربما كانت هناك أسباب أخرى غير هذه - جعلت ولاّدة تغضب من ابن زيدون غضباً شــــيداً، وتهجــوه هجاءُ مراً.

فمن أهون ما هجته به قولها:

 لقد ساقت ولاَدة مجموعة من الصفات البذيئة في هجائها لابن زيدون فقـ لقَّتــهـ بالمســـس، وذكرت بأن هذه الصفة ستبقى ملازمة له، ولن تفارقه حتى بعد مماته.
 الأمر إلا عن امر أة وضيعة دنيئة النفس، لا تـتّ إلى الأدب بصلة.

ץ- ديوان ابن زيدون ورسائلّه: شرح وتحقيق: علي عبد العظيّ، دار نهضة مصر، القاهرة، ص غّ.

ولم يقف هجاء ولاّدة لابن زيدون عند هذا الحد، فذللك الشعر الذي هجته بـه أو لاً، يعدّ أقــل الهجاء سلاطة وقبحاً وبذاءة فيما لو قارناه مع هذا الهجاء الذي تقول فيه:

(1) صــــو أَبْصَـــرَتْ..... علــــى نـغلـــة

هل هناك هجاء أفشش من هذا؟ إنها تصفه بشدة العهر و الثــذوذ و الجــري ور اء الملـــات
 أمضى حياته في الأزقة و الملاهي ومعاقرة الخمرة ومعاشرة العاهرات، لأن هذا الهجاء قد بلغ مــن الفحش والبذاءة درجة تخطّت حدود المعقول، فمهما كان موقف ولاّدة من ابن زيدون عنيفاً قوياً، لا لا يجدر بها أن تتصدى له بهذا الثكل القبيح المزري، ولا أن تكيل له الشتائم وتقففه بما يشر خ الآذان، ويتعفف المر ء من رو ايته وسماعه، لأنه يخدش العفّة و الحياء، ويحطّ من قدر صـــاحبته، ويجعلهــا تتبو أ أدنى مر اتب الشرف. وتستمر" الهجّاءة السليطة في الهجاء، ولم تكتفِ هذه المرّة بهجاء ابن زيدون وحده، بل تهجو

غلامه (علي) أيضاً، فتقول:


إنها تهجو ابن زيدون بمجمو عة من الصفات القبيحة هي: الجهل و الظلم و الغَيْـــة و اللـــو اط، وترميه بأنه مع فتاه علي على حالة.

لقد حاولت و لادّ أن تحطّ من قدر ابن زيدون، فحقّرته تحقير اً لا يُحْسَدَ عليه، وظنّت بأنهـــا بهجائها هذا، ستجعله ذليلاً مهاناً يأتي إليها زاحفاً على قدميه، ويركع أمامها، ويطلب منهـــا الرأفـــة و الرحمة و الشفقة، ولم يخطر في بالها بأنَّ هذا الهجاء الذي قالته في ابن زيدون سٌيقلّل مــن قيمتهــا ومنزلتها في نفوس كل من سمع هذا الهجاء المقفع.

وابن زيدون لم يكن الوحيد الذي باء بغضب و لاّدة، الذي تولّد عنه ذلك الهجاء الذي يقطر فحشاً وبذاءةً، بل انصبّ هجاء و لاّدة أيضاً على الأديب الأصبحيّ، فقالت تهجوه:

جاءَتْكَ من ذي العــرش ربِّ المـــنَنْ

ץ -


إنّه هجاءُ مرّ قاس، لا يحتمله كل من سمعه وفهم معانيه، إنها تطلب من الأصبحي أن يشعر

 أمو الاً طائلة، لم يحظَ بمثلها الحسن عن طريق ابنته بوران.

 ولاَدة، والذي عجز عن التفوّه به كبّار الثشر اء الهجّائئن. ولو تأمتنا ذلك الهجاء الذي هجت به ولاّدة كلاً من حبييها ابن زيدون، والأديب الأصــبـي،
 السيف، وهما كفيلان بإثشعال نار الحقد والغضب والسخط على ولاّدة.


 رأى ولاّدة " نشر كُمّيه، ونظر في عِطْفِه، وحشد أعو انه إليه "، فقالت له: أبا عامر :
 فلم يحرِ الوزير جواباً، فمضت. وحُفظت هذه النادرة، وشُغِلَ بها الناس حيناً. وهــذا البيــت لأبي نواس في مدح الخصيب والي مصر ، فتتثُّلت به ولاّدة، ونقلته هذا النقل الحسن من الددح إلــى الهجاء، وكيف لا تتقله ولآدة نقلاً حسناً إلى الهجاء، وهي التي " عدّت شعر الهجاء من الأغـراض الهامّة، للثك تدربّبت عليه في مثابرة حققية "(٪).

1- نَورات الوفيَّات والذيل عليها: تأليف: محمّد بن شاكر الكتبي، المجلّا الرابع، تحقيق: د. إحسان عبّـساس، دار

r- سَرح العيون (شُرح رسالة ابن زيدون): نأليف: الإمام جمال الاين محمّد بن محمّ بن نُبُتة الصصري، طا،
r- شاعرات الأندلس: ص ITV.

والآن: بعد أن أوردنا أمتلة من هجاء ولاّدة، نتساءل: ما هي الصورة التي يمكن أن تتركها

 حرًّاً طليقاً، أو مغضوباً عليه، سجيناً، أو هارباً متخفِّاً، أو منفيًاً مغترباً.
وكما هجت ولاّدة ابن زيدون، والأديب الأصبحيّ، فقد جاء مَنْ يهجو ها، ويثأر - دون قصد
 القرن الخامس، من أهل قرطبة، كان أبو ها يييع التين، ولذلك عُرفت باسم مهجة بنت الثتّاني، نســبـةً

إلى أيها التّيّن، أي بائع التين.
كانت مهجة ((من أجمل نساء زمانها، وأخفّهنّ روحاً)) (1). تهافتت على الملذّات، تعبّ مــن كؤوسها حتى الثّملة، واندفعت إلى الشهوة، تُحركّها رغبة عارمة، حفّة ها ها إلى ذلك غرور ها ها بجمالها، وصحبتها لو لاّدة بنت المستكفي التي كانت معببة بظرف مهجة، وجمال محياها، فعلقت بها ولزمت تأدييها، إلى أن صارت شاعرة.

 ساءت العلاقة بينهما، على الرغم من تلك الصداقة التي ربطت بين قلبيهما، وما استتففتـه ولاّدة هــن مجهودات شاقّة في سبيل تثقيفها وتعليمها فن الشعر الذي استخدمته بعد ذلك في هجاء معلّمتها. وممَا قالته مهجة في هجائها لو لاّدة:





لقد ذكر أكثر النقّاد والأدباء بأنّ ولاّدة لم تتزو ج في حياتها، وماتت بعد الثمانين من عمرها
 الهجاء من معنى الاسم، فمعنى لفظ ((ولاّدة)) المر أة كثيرة الإنجاب، وفي هذا إثشارة إلـــى أنّ ولاّدة كانت عاهرة زانية، حملت وأنببت الكثير من الأو لاد، ودون دراية الاية من أحد. ولكن مهجة التي كانت
 قامت بإفشاء السر"، وفضح ولاَدة، بعد أن وقع الثقِقاق بينهما، وربّما كان كلام مهجة صحيحاً.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- نزهة الجلساء في أشعار النساء: ص سץ9. } \\
& \text { ץ- المُغْرب في طُلى المغرب: }
\end{aligned}
$$

ولو أردنا أن نطلق حكماً على هذا الهجاء اللي أنشأته في ولاّدة، لحكنـــا عليـــه بــــالفشش

 الرسوم الستّارة المعروف بها في الأدب العربي.
لذلك فإنّ بعض النقّاد - وقد سمّاهم المقرّي ((الأكابر))، عندما سمعوا البيتين قـــالوا: " لـــو
سمع ابن الرومي هذا لأقرّ لها بالتقنديم "(').

 ذلك للرجل، فإنّه لا يجوز للمر أة، لأنّها بطبيعتها أرقّ، وأكثر حياءً من الرجّا
 المر أة، غير أنْ فحش القول عند مهجة، لم يكن قاصر اً على الهجاء، بل كان يجري علــى لـــــانها سليقةً وطبيعة.
وكانت في فحشها تستعل الألفاظ البذيئة، كما كانت مولعةً بذكر أسماء عورات الرجال في شعر ها، مثلما فعلت ولاّدة في هجائها، ولا عجبَ في ذلك، فقد كانتا صديقتين. ومن ذلك مثلاً ما قالته مهجة عندما أهدى إليها مَنْ كان يهيم بها خوخاً:



 الهدية بكل تهنيب واحتر ام، كما وصفت لنا الخوخ بأنّه يتلج الصدور ويُنششها. ولكن ما كدنا نينتل إلى
 وبذاءة معانيه، ومع هذين البيتين يزداد إصر ارنا على نعت مهجة بالخلاعة و الفشش.


الني يُقال فيها: نزهون بنت القِلاعي، وبنت التُليعيّ، و القُليعية.

$$
\begin{aligned}
& \text { - نفح الطيب: }
\end{aligned}
$$

 وكان من أهل الفضل والحسب والدّين.

ونزهون هذه هي شاعرة أديبة، من أهل غرناطة، ومن شاعرات القرن الخامس. حُّظِ عنها أخبار ومساجلات شعرية مع بعض شعر اء عصر ها، تدلّ على بديهة وذكاء. كانت خفيفة الروح، حُوة اللفظ، حافظة للشعر، عارفة بضرب الأمثال، مع جمــال فـــائق، وحُسْنٍ رائق
قال ابن الأبَّار في وصفها: " كانت واحدةَ صنفها في أدبها "(().
ووصفها ابن سعيد، فقال عنها: " شاعرة ماجنة، كثيرة النوادر "(') شعر ها وجداني، أكثــره الغزل والهجاء.
كانت نزهون تُواجه الرجال والشعراء بكلّ جر أة مهما بلغت طبيعة الهواجهة، وكانت نسمع منهم هجاءُ يخدش الحياء، فتردّ عليهم بشعر أفشش دون تحرّج أو خوف أو حياء.

وقد عكست في شعر ها ومو اققها، طبيعة المر أة المتحرّرة و المنغسة بترف الحضارة ولهو الهو ها.
وكان طبعها العدو اني وشر استها الأنثوية هي التي دفعتها للاصطـام بكبـــار الثـــر اء فــــي



 كان بينهما من المعارضة و المُهاجاة.
" ففي أحد مجالس الوزير أبي بكر بن سعيد في غرناطة، دخل الثاعر أبو بكر المخزومــيـي
 عطفْ الأوتار، أنشد هذه الأبيات الجميلة:



1- المقتضب من كتاب تحفة القادم: ص Y17.
 - الإحاطة في أخبار غرناطة:

والبرقُ من كــل دنُ ســاكبَّ مَطـراً


فعلّق الوزير على مصراع البيت الأخير بقوله: ((و لا سبيل لـــه إلا بــآذان))، وفــــي ذلـــك تعريض بالشاعر لكونه أعمى. وهنا تغلب المخزومي طبيعته الحادّة، فيلجم الوزير قائلاً: حتّى يبعث



قائلاً: من صمت نجا.
ولكن الثاعرة نزهون الغرناطية صاحبة الروح العدو انية التي كانت حاضرة في المجس لم
تأخذ عبرة من ذلك الحوار الخشن الذي جرى بين الوزير والمخزومي فتخاطــب الثــــاعر قائلــةً: وتراك يا أستاذُ، قديم النعمة بِمَجْمَ نَدِّ و غناء وشر ابر.


 عليه والسخرية، فقالت له: ذُبُحَّة! فسأل الشاعر عن ها هذه السليطة في مجالس الأدب قائلاً بســـرية: مَنْ هذه الفاضلة؟ فقالت: عجوز في مقام أمكّك
و ونا فاض الكيل بالثاعر بعد أن اتهمته بالجلفيّة ونشأته بين الثيوس و البقر، وسخرت مــن




 على وجه نزهون من الحُسْن مسْحةٌ و وإن كان قد أمسى من الضتّوء عاريا


- الإحاطة في أخبار غرناطة: //r /

كا كا
 فبدّ الأعمى الأسماء.

ولكنّ نزهون ما كانت لترضى بالهوان والخنوع، فأعملت فكرها، وأجابت المخزومي بشعرٍ أكثر بذاءة، قالت فيه:


إنَّه لون من الخطاب الشعري غير المهذّب الذي لا يصدر عن سيّدة تحترم نفسها، فهو يتسّ
بالفحش في القول، و البذاءة في الألفائظ، ولذلك لا نستغرب إن وصفها ابن سعيد بأنها " ماجنة ". ولو فصّلنا في الصفات التي ذكرتها نزهون للمهجو المخزومي الأعمى، لوجدنا أنّها وصفته
 على سلاطة لسانها، كما يعبّر عن طبيعتها العدو انية، وعلى عدم احتر امها لمشاعر الناس المعــاقين. وهي الشاعرة الوحيدة التي تضع ملاحظات يمكن أن تسمّى، مع التجاوز، نسائية، فهي تظهر فخورة بشعرها لأن لديه - وإن كان من إنتاج امر أة - ما لدى شعر الرجال من ذكورة.

ولم تكتف نزهون بهذا القدر من الهجاء للمخزومي، بل هجته بأبيات أخرى، قالت فيها:





هذه الأبيات قالتها نز هون ردّا على بيتي المخزومي، وهي في جملتها على ما بها من سمات الهجاء، ليست بذيئة كسابقتها.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الإحاطة في أخبار غرناطة: 1/\& / } \\
& \text { نفح الطيب: ₹ }
\end{aligned}
$$

وهنا يقول المخزومي لنزهون: اسمعي، ويصبّ في أذنيها بيتين من أفحش ما يمكن للمــر أة أن تسمع من حديث فضلاً عن شعر .
" حينئذ يتدخّل الوزير ويحلف ألاّ يزيد أحدهما على الآخر في كلمة هجاء، ولكن المخزومي
 فاطلب، فيطلب المخزومي ثمناً لذلك: الغلام الذي قاده إلى منتدى الوزير، فيو افق الوزير، ويُعطيـــهـ إياه "(1).

هذا نموذج من نماذج المر أة الهجّاءة، قدّمته نزهون، وهو ليس الوحيد لــــيهها، بــل هنـــاك شو اهد أخرى على سلاطة لسان نزهون، تظهر في المصـادر العربية، من بينها قصتها مع الثـــاعر الزجّال ابن قزمان، فقد كان هذا الشاعر يُنشد للوزير أبي بكر بن سعيد ولجماعة من الأدباء بيــنهم نزهون، بعض شعره الجميل ارتجالاً، وكان - حينذاك يلبس غفارة صفر اء على زيّ الفقهاء، وهــو

أششقر أزرق، كبير البطن، قبيح إلى حدّ ما.
وما إن انتهى من قوله، حتى قالت له نز هون، ساخرة بلسانها السليط: " أصبحت كبقرة بني
إسر ائيل، ولكن لا تَسَرُّ النّاظرين "(Y)
في هذا الموقف الذي يُشبه ما كان من صر اع بين المخزومي والثاعرة، لم يقف ابن قزمان
 يُطلب سرور الناظرين منك يا فاعلة يا صانعة... وكان الستكر قد تـكّن منه، وأر اد أن يُوقـــــ بهــا نوعاً من الأذى، ولكن" القوم تدافعوا عليه حتى رموه في البركة، وحين خرج من البركة مبتلاً، ألقى عدّة أبيات شتم فيها نز هون ببذاءة، لكن الوزير ابن سعيد أسكته و أكرمه.

هذه صورة شعرية لما كان يجري في تلك المجتمعات الأدبية، وصورة أخرى لوجه آخــر
 سكرة وابن الحجّاج في ذكر القاذورات.
ولو قارناّ بين شعر نزهون وشعر المخزومي الأعمى الذي أتينا على ذكــر بعــضٍ منـــه،
لوجدنا أنّ كفّة نزهون قد رجحت عليه بسلاطة لسانها وبذاءة ألفاظها وعُهر معانيها، ولــو لا أنهــا امر أة لصر عته في ميدانه، ولو لا تدخّل الوزير بينها وبين المخزومي ليتوقفّا عن الهجاء، لاســتمرت
r- رايات المُبرَّزين وغايات المُميّزين: لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي، تحقيق وتعليق: د.محمّد
رضوان الداية، دار طلاس، دمشق، ط1، 9Av 19، ص 109.

بهجائه هجاءُ مريراً، أفحش من ذلك الذي هجته به، ولأسمعته شعراً تعجز الآذان عن سـماعه، أو حتى مجرّد تخيّه.
ونجد لاى الثاعرة أم العلاء بنت يوسف الحجارية أهجية تصيرة، أنشأتها في رجل أثنــيب
عشقها، ومما قالته في هجائه:


لقد حاول هذا الرجل الأثشيب الذي وقع في حبّ أم العلاء، أن يلفت نظر ها إليه بطرق شتى، ولكن ماذا كانت النتيجةّ؟ لقد بعثت إليه الثشاعرة هذين البيتين اللأين يفيضان قسوةً تجــاه علامـــات الشيخوخــة، ويحمـــان طبيـــعة الهجاء في مضمونهما. بالإضافة إلى السخرية اللاذعـــة التــي حاولت تقيمها في قالب الحكمة و المو عظة و النصح.
ولو دقّقنا في بيتي أم العلاء، لوجدنا أن صفات المهجو التي ذكرتها هــي: التيييـر بصـفـة الثشيب، والخداع، والحيلة، والجهل، و هذه صفات لا يجوز للثشاعرة أن تتعــت بهـــا ذلـــكـ الرجــل الأثشيب، مهما كان السبب، احتر اماً لشيخوخته وكبر سنّه.
ويعدّ هذا الموضوع الذي طرقتته أم العلاء في هجائها من الموضوعات التي التي تتكرّر كثيراً في
 فلا نقع على ألفاظ فاحشة كالتي رأيناها عند ولاّدة ومهجة ونز هون.
 محتشمة في نقدها الذي حمل طابع الهجاء، و الذي وجّهته ضد أحد أثاربها بعد أن أظهر بخلاً. وقد قالت فيه:



لقد أثّز خجل الثاعرة ووقار ها على هجائها، فلم تهجُ الرجل إلا بصفة البخل الذي زاد عــن حدّه، واستشرى كأنّه مرض خبيث لا دواء له.

| نفح الطيب: \%/79. |  |
| :---: | :---: |
| شاعرات الأندلس: ص 9 ¢. | -r |

ونلاحظ من خلال هذه الأبيات أنّ الثشاعرة حريصة على انتقاء الألفاظ العفيفة البعيدة عــن
 في هجاء هذا الرجل، لو لم يكن بخله قد نالها ونال مَنْ حولها بالضّرّر و السوء.
 ضدّ الكتتدي(") الشاعر، وقد ذكر المعرّي قصّة ذلك، فقال: " طلب أبو جعفر من حفصة الاجتمــاع، فمطلته قدر شهرين، فكتب لها:

و العمــــــرُ أخشَــــــى انْصــــــر امَهْ











يُبْـــــــي اللـــــــــابُ انســـــــجامَهْ
 كففــــــتَ غَـــــــرْبَ الملامَــــــــهـه


إن لـــــــمَ تُثياــــــــي أريحــــــي فأجابته:
أنـــــــــــــريضـُــــــكَ، لكـــــــنْ
أمــــــــــَّعي الحـــــــبّ يَثْـــــــــي
ضــــــــــتَ كــــــــلْ ضــــــــــلالٍ
والزهـــــرِ فـــــي كــــلز حــــــنٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { لــــو قــــــ بَصنـــــرتَ بحـــــالـي }
\end{aligned}
$$




ووجّهت هذه الأبيات مع مُوصل أبياته، بعدما لعنته وسبّتّه، وقالت لـــه: لعــن اله المرســل والمرسل، فما في جميعكما خير، ولا لي برؤيتكما حاجة، وانصرف بغاية من الخِزي، ولمّـــا أطـــلّ على أبي جعفر ، وهو في قلق لانتظاره، قال له: ما ور اءك يا عصام؟ قال: ما يكون ور اء مَنْ وجّهه خلف إلى فاعلة تاركة، اقر أ الأبيات تعلم، فلمّا قر أ الأبيات قال للرسول: ما أسخف عقللك وأجهـــك! إنها وعدتتي للقُبّة التي في جَنَّتي المعروفة بالكمامة، سر بنا، فبادروا للكمامة، فما كان إلا قليلاً، وإذا بها قد وصلت، وأراد عَتْبها، فأنشدت:


وجلسا على أحسن حالة، وإذا برقعة الكتندي الثاعر لأبي جعفر، وفيها:



 نسمع اسماً لمن يعلم باجتماع مُحبّين، فيروم الاخول عليهما، فقال لها: بالله سميّه، لنكتب له بــذلك، فقالت: أُسمّيه الحائل، لأنه يحول بيني وبينك إن وقعت عيني عليه، فكتب له في ظهر رقعته:


تبغــــي ســــوى قُـــرْب حَيْنـــي






وكتب له تحت ذللك ما كان منها من الكلام، وذيَّل ذلك بقوله:
 مـــــــع أنْ لونَـــــــَ مـــــــز عجّ

فلما رجع إليه الرسول، وجده قد وقع بمطمورة نجاسة، وصار هتكة، فلمّا قر أ الأبيات، قال للرسول أعلمهما بحالي، فرجع الرسول، وأخبر هما بذللك، فكاد أن يُغشى عليهما من الضحك، وكتب إليه كلّ واحد بيتاً، و ابتدأ أبو جعفر، فقال:




لا قَ
هذه هي القصبية الوحيدة ذات الطابع الهجائي لحفصة، و هي نموذج و اضـح لهــذا التحــوّل الذي أصـاب قصيدة الهجاء العربية في هذا الوقت من تدهور وانحطاط. ولو تمعنّا في الأبيات التي قالتها حفصة في هجاء الكتتدي، لوجدناها مليئة بمعاني الهجـــاء
 بالنسب القذر و المرتبة الوضيعة الدنيئة، و النَّالة، والنّجاسة والدَّنس، وبأنَّ القذارة قد غمرتـــه مــن رأسه حتى أخمص قدميه.
ولو قارنّا بين أبيات حفصة وأبيات أبي جعفر ، لوجدناها أفحش منه ألفاظاً، وأســلط لســـاناً،
 كيف يمكن لامر أة أن تتفوّه بهذا السيل المقذع من الشتائم البذيئة، ولكنّ استغر ابه يزول حين يقر أ عن ذلك المجتمع المبتذل المنحلّ الذي ساد، والذي وصلت فيه المر أة إلى درجة كبيرة من التحرّر : عهر" في القول، وبذاءةٌ في الخطاب، وخمر ومجون، وفحش وغلمان.
1- نفح الطّيب: \&Vo/ .

هذا ما كانت عليه ولاَدة ومهجة ونزهون وحفصة الركونية، من استخدام للألفــــا النَّابيــة القذرة البذيئة، واعتماد على الإثارات الجنسيّة كأساس للهجاء، وكيّل الشتائم والسّبّاب للمهجوّ، دون

 ولكلْ واحد حدّه الأي يجب أن يقف عنده، والثاعر ات قد تجاوزن حدّهنّ في هجائهنّ.
 الثاعرات، عدا عند قسم من هجاء مهجة القرطبية، الذي خصصته لامر أة هي و لاّدة.

ولو تساءلنا عن سبب ذلك، لوجدنا الجو اب سريعاً: لقد كانت المر أة وما تزال، تشتعر بصغر منزلتها أمام الرجل الاذي زرع هذا الإحساس في نفسها، والذي كان له تاريخ أسود طويل في إهانتها وإذلالها، لذلك أصبحت تكنّ له شعور الحقد ضمنياً، وتسعى جاهدة للنيل منه بشتى الوسائل، حتـى
 سلاحاً قوياً تُو اجه به الرجل، وتسلبه من خلاله كر امته، وتجعله وضيعاً ذليلاً مهاناً بين قومه. وهكذا نجد من خلال در استتا لصورة المر أة الهجّاءة: أنّ للمر أة الهجّاءة ضحيّة دوماً، غايتها
 والنضب، والضحك والكره، وهي تلتّْ بضيق ضحاياها، لأنّهم - في نظر ها - يستحقّون ذلك.

 والماجن، كما كان فيهم الثجعان و الجبناء، والكرماء و والبذلاء، و والحلماء والجيّال.








 لرغبات مَنْ له سلطة عليها، رغبت في ذلك أك أم لم تر غبر.


 الجاهلي لينّ، فالسادة الصرحاء سبب رئسس في دفي الإماء إلى الفجور والبغاء.


 من التي تتمتّع بها النساء في العهود النتو الي ((1).


عليه، كيلا يصبح الإنسان من شاكلة السو أثم، يعيش على المتعة دون غاية.
$\qquad$
r- الشعر الأموي بين الفن والسلطان: عبد المجيد حسين زَرَ|قط، دار الباحث، بيروت، لبنــان، ط1، ז19 19،

وكَرْة الإسلام ما كان يقوم به الجاهليون من عهرٍ وفجورٍ وإجبــار للإمــاء علــى البغــاء،

 فدلَ بهذا على حقّهنَّ عند الشا.

سَبِبيلً ( ) (Y)، وجعل حدّ الزاني مئة جلدة، وجعل حدّ الأمة الز انية على النصف من ذلك.

فعقوبته إذا زنى: الرّجم، " و لا يقوم اللاليل على الزنا إلاً بأربعة شهود عدول من الرجال "(().





الرجال، فنهاهنً عن ذلك، كي يطهِّن من أرجاس الجاهلية.
والعرب يعدّون الحياء توأم الحياة، وينظرون إليه على أنّه ركن من أركان الأخلاق الفاضلة،
 القحة الجريئة نور اً عظيماً، ولا يلتفتون إلى المر أة المتحرّرة الخارجة على قيم المجتـــع العربــي وتقاليده.
و المر أة الفاسدة ماهرة، جريئة، ماكرة، لها من الوسائل ما تستطيع به أن تتصب شــر اكـها وتتفَّ رغبتها سرَّا، إذا عجزت عن تتفذذها جهراً، كما تستطيع أن تتنسّ بين الأوساط الشريفة، فتُفسد أخلاقها، وتُضعف من عفافها.
وإذا كانت الساحرة هي جانب الظلّ المعتم لدور الأم، و السليطة هي الصورة السلبية للمــر أة الاجتماعية المرضية التي يكون عملها أن تنتن الرجال، فإنَّ " العاهرة تُمتّل ظلال المر أة الودود ذات


$$
\begin{aligned}
& \text { 1- سور النور : الآية: /זץ/. } \\
& \text { r- سورة الإسراء: الآية: / /rr|ر/. }
\end{aligned}
$$



ونُصنغي - مؤكّدات بهذا للرجل تقل مشاكله ووقار ها - تكون هي سطحية وتُثرثــر ـ إنّهــا تعــرف

 عشيقاً، وتكذب على نفسها لمجرّد التمتّع بالكذب، بعد ذلك، وخلال لحظة واحدة، تستطيع أن تتحول ولا إلى شهيدة فاضلة بطبعها، تستدرّ الذّموع "(1) إنّها المر أة المبتذلة اللعوب التي طُبعت على الفجور، وانتجعت مــو اطن الريبــة، واتّخـــذت الغو اية وسيلة لإيقاع الآخرين في فخاخ صيدها، " إنّها الزوجة التي تأخذ الرجال على حـين غــرّة ببكائها أو بابتهاجها، والزوجة (المز اجية) أو (الهستيريّة)، لا (سائسة الأحاسيس)، بل الزوجة التــي تُذعن للرجال، و التي قد ثمَّ الاستيلاء عليها من قبلهم "(٪). إنَّها تُو افق الرجل كليّاً فيما يريد، ومن ناحية أخرى كثير اً ما تطلب طلبات غيــر متوقّعــة

و غير مفسّرة، وأحياناً تطلب وترفض معاً.
إنّها بذلك تُذكرّ وتُتْبت من جديد وجود الأم التي تنقول (لا)، والأم التي لا تُصني، والأم التي تُجرجر الطفل هنا أو هناك، وتتجاهل مطالبه في الوقت الذي تفرض فيه مطالبها، ومهما حاولت أن نتخفّى، فلن تستطيع، لأنَّ الشهوة الجسدية قد سيطرت عليها من رأسها إلى أخمص قدميها، فأفقــدتها تو ازنها، وأسقطنها من قمّة الشرف و الطهارة إلى درك الدعارة و العهر . إنّها باختصـار : المر أة التي تبدو وكأنهّا غير عابئة بالالتز ام الذي تدين به للاور الذي كانــت قد و افقت على أن تُمثّله في علاقة الو احد بالو احدة. و المر أة العاهرة " صنعها المجتمـــع حــين علّهـم الفتيات أنَّ بإمكانهنّ أن يحصلن على إعجاب الرجال و أمو الهم إذا فشلن بكلَ شيء، مقابل أن يُقّمن لهم أجسادهن" "(؟)، و هذه المر أة هي نموذج للمر أة ((كآخر أو كموضوع، فهي تجعل من نفسها بغياً، وتبيع جسدها ليس من أجل المال، وإنّما لكي يدفع الرجال ثمناً لاعتبار هم إيّاها الآخر . أو تجعل من نفسها محظية وتبيع شخصيتها كر أس مال، ويكون لها يد عليا في العلاقــات بــين الرجـــال الـــنين يحتاجونها أكثر من حاجتها إليهم)()(5

اـ مكانة المرأة في عالم الرجل: اليزابت جينبو اي، ترجمة: حسن بسام، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق،

r- المرجع السابق: ص
r-r الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي: ص .
§ - المرجع السابق: ص . . . .

و العرب بشكل عامٍّ، أميل إلى المر أة المتصوّنة البعيدة المنال، التي تُلهب القلب حبّاً في عزّة
 نظرهم لا نوحي و لا تُحيي القلب بالحبّ.
ومثل هذه المر أة لابّدَّ وأن يكون لها صدى في الشعر، و هذا صحيح، فقد تعدَّدت وجوه وصور المر أة الجريئة الفاسدة في شعرنا العربي، فمن المعروف أنَّ شعرنا العربي القفيم مليء بما يُصورّ اللذّة و المجون منذ عصره الجاهلي، فنحن في هذا العصر نقر أ عند طرفة والأعشى وامرئ القيس أثنــعار اً
 وتحرّروا فيها من كلّ التزام، وخاصة من حيث ولث وصف المر أة وأعضائها وثروتها الجسميّة. وخفَت هذا الصوت في العصر الإسلامي تحت نأثثير الدّين الجديد، وأقلَّ الشعر اء من تصوير الحبيات يُبادلنهم حبّاً بحبّ، وعابوا كلّ من صوّر ذلك في شعره، كعمر بن أبي ربيعة، فقد عـــابوه لأنّه صورّ بعض النساء مشخوفات به، طالبات له.

فلمّا كان العصر العباسي ارتفع الصوت بأقوى ممّا كان مرتفعاً في عصر الوثثيّــة، وكــــان للمو الي والجو اري الأثر الأولّ في ارتفاعه، إذ انتشرت في الحياة الاجتماعية خليقةٌ جديدة، ولم يلبث أن ظهر بشار، وكان ضريراً، وعمدَ عمداً إلى تصوير الغر ائز الجنسية في الرجل والمــــر أة معــــاً، وخلفه أبو نواس وجماعته، وأضافوا إلى المر أة و الغزل بها الغزل بالغلمان، وأفششــو ا فــي ذلــكـ، وبالغو ا في تهييج كامن الثهوات، بل قل إنّهم أضرموا نار الغر ائز الجسدية إضر اماً، وأشعلو ها في نفوس معاصريهم إثعالاً، ثمّ خلف من بعدهم ابن سناء الملك في مصر، وابن قزمان في الأنـــلس، فأمدّوا هذه النار بوقود لا ينفد، وسرت حرارتها في كيان المجتمع العربي كلّه.
 أغلب الثاعرات الأندلسيات، فقد تمتّعت المر أة الأندلسيّة بكامل حريّتها في ظلّ بيئة جديدة، لم ترتبط تقاليدها بأعماق و أثقال كتللك التي ارتبطت بها بيئة المشرق.

وأتيح لها الاختلاط في المجالس و الندوات، الحر ائر منها والإماء. " ومن هنا شاركت المر أة الثشاعرة في كلّ فنون الشعر وأكثر أبو ابه، فكانت نتغزلّ في الرّجل تماماً كما يتغزّل الرّجل فيهــا، وكانت تُلحّ في إغر ائه، وتصف محاسنها، وتذهب إليه زائرةً، تطرق بابه، وتُتادمه، كما كانت تمدح
 المشارقة، مثل بشار وابن حجّاج،... فلم تتحرّج من ذكر العورات، ولم تستح مــن ترديـــــ بعــض

الألفاظ غير النظيفة التي يتحرّج المحتشمون من الرجال عن ذكرها. وكانت في الوقت نفسه، تُساجل الرجل قصيدة بقصيدة وقافية بقافية، جادّة حيناً، و هازلة أحياناً "(')

ولا يمكننا بالمقابل أن نرى مجتمعاً تفسق فيه المر أة، وتخرج على القيم و الأخلاق، إلاَّ وقــد
 التنفاوت، فلن نستطيع الحديث عن نساء الأندلس بمثل الاستفاضة التي نتحدّث بها عن رجالها، نظر اً لطبيعة الاختصاص التي تكبح أحد الجنسين عن منحى ما، ليسبقه الجنس الآخر فيه "(؟). وإذا كان لخروج المر أة الأندلسية إلى المجتمع، أثنره في رقيّ الأخلاق والآداب، فلكلّ أمــرٍ
 و انحر اف.

وفي مقّمة الشاعرات الأندلسيّات اللو اتي عُرِفَتْ عنهنّ هذه الحرية و هـــذه الجــر أة: أنــس القلوب، فهي تقول موجّهة شعر ها إلى الوزير الكاتب أبي المغيرة بن حزم:



 يــا لقــومي تُعجّبــوا مــن غــنزالٍ جــائرٍ فـــي محبّتـي وهــو جـــاري ليــت لــــو كــــان إليــــه ســـبيلّ لقد تجلّت صورة المر أة الجريئة بوضوح في البيتين الأخيرين من قصــيدة أنـس القـــوب، فالثاعرة تعبّر في أولّ الأمر عن شوقٍ دفينٍ إلى الوصـال مع حبيها، ولكنّها بعد ذلك تتجرّأ وتُفصح
 جسدها، ولتُشبع رغباتها وملذّاتها التي أصبحت حاجةً ملحّةً لا يرويها إلاَّ الحبيب. 1- الأدب الأندلسي ( موضوعاته وفنونه ): د. مصطفى الشكعة، دار العلم للملايــين، بيــروت، طّ، 19vo، ص ص الا r- الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثر ها في الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي: نأليف: محمّد سعيد الـــدّغلي،

$$
\begin{aligned}
& \text { ط } \\
& \text { نـ }
\end{aligned}
$$

ومهما صدر عن أنس القلوب من شعر جريء في معناه، فإنّه يبقى مألوفاً، وغيـر جــدير بالدهشة والاستغر اب، ولن تُلامَ عليه، ولن يُؤْخَذَ عليها، لأنّها في نهاية المطاف تبقى أمَة، وهي تُعدُ في مرتبة أدنى من مرتبة الحرائر من ناحية العرض و الشرّف و الحسب و النسب و السمعة. ولكنَّ المأخذ والكلام والنقد يكون لتلك الحر ائر اللواتي ينبغي أن تغصرهنّ الفضيلة والاحتشام في القول و الفعل، لا الجر أة و التصريح بالحبّ و الفحش، كما فعلت أم الكرام بنـــت المعتصـــ بــن صمادح، التي عُرفت بأنّها أكثر شاعرات زمانها جر أةً على الغزل، وغزلها كان بفتاهـــا المشــهـور بالسمَّار ، الذي هامت به وجداً وعشقاً، لارجة أنّها أخذت تصر خر طالبة خلوة بعشيقها، كُعْلْنَةً شــوقها إليه، وحرقة قلبها للقائه، فحبّه ر اقد في أعماق قلبها، تقول:


لقد مزقتت أم الكر ام الغلالة الرقيقة من الحياء التي كانت زميلاتها من شو اعر بلدتها المريّــة يتدثّرن بها، ويتخفّن من خلفها، فقالت الغزل بصوتٍ جريء عالٍ مسموع، وجاهرت باسم صاحبها، وشهّرت بحبّها، فكان غزلها وجر أتها في القول فيه سبباً في اختفائه من مسرح الحياة كلّها، وهي في شعر ها هذا، قد نسجت على منو ال كثير من الثعر اء المشارقة العُشاق.

ولم تكن أم الكرام فريدة في الحريّة و الجر أة في التعبير عن عواطف الحبّ أو اللهو، بل كان يُشـاركها في هذه الظاهرة كثير ات من حر ائر ذللك المجتمع، منهنّ الثـاعرة ولاّدة بنــت المســتكفي، التتي عُرفت بقوّة شخصيّتها وبجر أتها واستهتار ها، و التـــي كثــفت نفســهـا بكثيــر مــن التحــرّر والاستخفاف، وكانت أوّل مَنْ سَنَّ سنّة الانكشاف، وذللك بعد أن قُتلَ و الدها المستكفي، كما يبدو مــن كلام ابن نباتة شار ح رسالة ابن زيدون الهزليّة، إذ يقول: " ابتذل حجابها بعد نكبـــة أبيهــا وقتلـــه، وتغلب ملوك الطوائف "(Y).
وكأنّها كانت تتنظر موت أبيها حتى تُطلْقِ لنفسها العنان، وتُجاهر بحياتها الحرّة، وتتفلت من القيود الأخلاقية و الاجتماعية، وتتصرف إلى كثيرٍ من أسباب اللهو .

هذا المضمار على مدام روكامييه ومدام دورو لان وسو اهما من صـاحبات الصـالونــــــات الأدبيــــــة الفرنســيّة في القرن الثامن عشــر ، وسبقت في الشرق سكينة و عُليّة و عغر اوات البادية "('). وقد وصفها الكاتب الإسباني آنْلِ جنثالث بالنثيا بقوله: " إنّها أولّ امر أة أندلســيّة نزعــت

اللثام، واختلطت بالرجال "(٪).
لقد كانت ولاّدة ماجنة لعوباً، تـبث بالقلوب وتحطّمها، تمنح مودّتها لمن نشـــاء، وتنـــتردّها متى تشـاء، فلم تكن في ودّها كاذبة، ولا في رجو عها عنه غادرة، وإنما هو طبعها الهــازئ، يســتلذ خفقان القلوب، فتُبدّل عاشقاً بعد آخر .

ومن الطبيعيّ أن يُر افق هذا التحرّر ثورة على الأعراف والنقاليد، جعلت من طراز الثـوب عند و لاّدة إعلاناً عن الإباحة والانطلاق، حينما كتبت عليه:


وجدير بالذكر أنَّ هذا الشعر ربّما كان منسوباً إلى و لاّدة، وخير شاهد على ذلك أنَّ ابن بستـــام
 ناقليه، وإلى الأدب من غلط النقل إن كان وقع فيه "(ڭ) وفي هذا نتكيك بصحّة نسب البيتين إلى و ولادّة. و الذي يهمّنا الآن صورة المر أة الجريئة التي رسمتها ولاّدة من خلال ذلك الشعر الذي يتّسم بالإباحية المتتاهية والميل إلى الخلاعة و الفحش، فهـف ولاّدة من شعرها لفت الأنظار، واســتقطاب اهتمام الرجال و إثارتهم، لذلك عكفت على رسم تللك الصورة التي تتطق بجر أة صاحبتها وإذعانهــا
 بنفسها عنو اناً لها، وتُعْن ذللك دون حياء أو خجل، فخدّها ملكٌ لعاشقها يفعل به ما يشـــاء، وقبلتهــا سلعة رخيصة تمنحها لكل من يشتهيها ويتمنى الحصول عليها، وهي تُقّم صورتها تلك في إطارٍ من الزهو و الكبرياء و الفخر الذي وسمته بعو اطف ومشاعر جيّاشة تغلغلت في ثنايا كلماتهــا، وباحــت بككنونات ولادّة وخبايا نفسها.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي: ص V\&. } \\
& \text { تا تاريخ الفكر الأندلسي: ص . }
\end{aligned}
$$

وشعر ها هذا يدلّ دلالة بالغة على ما بلغته المر أة العربية في المجتمـــع الأندلســي، أو فـــي بعض طبقاته الاجتماعية من تحرّر و انطلاق وجر أة.

 بصر احة جريئة:


ترقّّـب إذا جَــنَّ الظّـــلامُ زيــــارتي

لاشكَّ في أنَّ مَنْ بقر أ هذين البيتين سيُطْلْق على و لادّ لقب (الفاجرة العاهرة) التي تخطّـت
حدود الجر أة، وسقطت في هاوية العهر و الفجور، فو لاّدة تُؤكّد بنفسها، وتعترف اعلاء اعتر افاً قاطعاً بأنّهـــا كانت تزور عشيقها ابن زيدون ليلاً بعد أن ينام الناس، حتى يخلو لهما الجو، وذلك من خلال قولها:
 واختلاجاته، ويتركان روحيهما تتتاجيان في عالم الأحلام، لا تُنّسها رغبة أو نزوة؟!. وكيف يكون لقاؤ هما نقيّاً بريئاً بعد أن كتبت على عانقي ثوبها ما كتبت؟!.
 وو عيها، ولا تعرف حدوداً لحريتها الثخصية تقف عندها. ولو كانت على نصيبٍ من العفاف لما تجرّأ صـاحبها ابن زيدون على تسجيل كلّ ما جــرى

له معها في ليلة زاهرة حلوة عذبة، في قطعة نثرية أثبتها ابن بسّام.


 نار ها، وأدركت فينا ثار ها، باح كلّ منّا بحبّه، وشكا أليمَ ما بقلبه، وبتتا بليلةٍ نجني أقحو انَ الثغــــور ، ونقطف ُ رمّانَ الصدور "(؟).

لا تخفى الإباحية السافرة و اللقاء الماجن و الحبّ المتهتّك في قول ابن زيدون: (وبتتـــا بليلـــة نجني أقحو ان الثغور ، ونقطف رمّان الصدور).

و الظاهر لمن يقر أ ما كتبه ابن زيدون عن تلك الليلة التي قضاها مع صاحبته أنّها كانت تقوم
 البعض ابن زيدون بأنّه نسج بعض حو ادث الحكاية من خياله عن قصد، تشفيّاً بعد أن وقع الخصـــــام
 كان ليختلق القصة من الخيال لو لم يكن لها أصل ترتكز عليه، إذ إنَّ هذا الاختلاق خطير جداً عليه،
 و لاّدة قد أقذعت في هجائها له، غير أنها لم تتعرّض لدحض القصّة وتفنيدها ولا، ولو أنّها وجدت سبيلاً إلى ذلك، ما تو انت عـــــن اجتثاث القصـّة من جذور ها.

حاروا فيها، فوصفو ها بالتصوّن و العفاف، كابن بسّام الذي يصفها " بطهارة الأثو اب "('). وكالمقرّي الذي ذكر بأنّها " كانت مشهورة بالصيّيانة و العفاف "(٪)، وو افقه في هذا الرأي محمّد ابــن شاكر الكتبي الذي ذكر أيضاً أنّها كانت عفيفة مصونة(؟).



 فكيف نُوفّق بين قول ابن بسّام يصفها بطهارة الأثواب، وبين نعتها (بقلّة مبالاتها ومجاهرتها بلذَّاتها)؟ إنّه تناقض ظاهر واضح لا محالة.

على أنَّ بعض معاصريها ضـاقو ا بتحرّر ها وجر أتها وشكَكو ا بعفافها وشرفها، ومــنهـه: أبـــو عبد الله بن مكي شيخ ابن بشكو ال، فقد ذكر ابن بشكو ال أنَّ شيخه قد قال له عن و لاّدة: " لم يكن لها تَصَاون يُطابق شَرَفَها "(0)

كما حار فيها المستشرقون، فرمو ها بالجنسية المثلية، وهي ميل المر أة إلى المر أة، والرجــل


$$
\begin{aligned}
& \text { r- فوات الوفيات والذيل عليها: \&/r01. } \\
& \text { ६- الآلخيرة: القسم الأول، المجلّد الأوّل ، ص } \\
& \text {-0 الصّلة: }
\end{aligned}
$$

التياني القرطبية التي كانت مكشوفة الوجه، وقحة اللسان، وعلى الرغم من ذلك علقت بها ولاّدة، ممّا حمل كثير من المسنترقين على إساءة الظنّ بهذه العلاقة المريبة، وشبّهو ها في هذا بالثاعرة الإغريقية " سافو " التي وقعت في غرام إحدى تلميذاتها، غير أنَّ هذه الثلميذة لم تستجب لنداء هذا الحبّ، كما أنّهـا تعلّقت بصديقة لها تُسمّى " فاون "، ولكنَّ اليأس القاتل عصف بالثاعرة، فألكت نفسها في اليم.
 السَّاديّة، وهو حبّ إيقاع التعذيب على الجنس الآخر وتحميله الألم، ونتغرس بذور هذا المرض فـــــي المر أة منذ الطفولة، حين تشعر بأنهّا تتقص عن الطفل ببعض الأعضاء، فتشعر بغيرة وحسدٍ يُسمّى (حسد الذكورة)، ويظلّ هذا الحسد ينمو، ويتأصلّ في داخلها على الرجال، ويترعرع فــي أعمـــاق
نفسها إلى أن يصبح ساديّة "(').

ثمَّ إنَّ بعض الدارسين من علماء الجنس علّل مرض الستّاديّة بأثثرٍ ور اثي نتيجة فساد النطفــة الناجم عن تعاطي الخمر، والمطّلع على الثتاريخ يعرف أنّ أباها محمّد بن عبــد الــرحمن اشـــتهر بالإدمان على شرب الخمر، وأنّه لم يُنجب غير ها، فليس غريباً إذا أفسدت الخمرة الحيوية الجنسية، وأحدثت ضرراً في الجنين، ظهرت آثاره بعد ذللك في نفسيتها. ومن مظاهر السّاديّة حبّ التنويث، وقد لوّثت ولاّدة سمعة كلَّ مَنْ اتصّل بها، فقد عبثت بابن عبدوس، ولوّثت سمعة ابن زيدون، وهجته هجاءً فاحشاً، كما لوّثت سمعة الأصبحي و ابنه، ومزقت عرضهما كلّ تمزيق.

هذا ما يمكن أن يُقال في تعليل سلوك ولادة وشخصيتها المنحرفة، ويبدو لنــا مــن خــلال
 ودّها كاملاً أحداً من المعجبين، مؤثرةً في ذلك كلّه أن تعيش حياتها وفق مشيئتها ور غائبها، وبوسعنا


الانطلاق التي عُرفت بها أسرتها.
وأيضاً عندما نتذكّر أنهّا كانت صاحبة صـالون أدبي، وأنهّا كانت تستقبل أصنافاً من الناس،
فتُحادث هذا، وتُمازح ذالك، وتُقبِلِ بالحبٌ على واحد دون الآخر، " فلم تكن (كتصـاونة) كغير ها مــن نساء الأشر اف، ولم تكن تتعفّف في القول لميلها إلى الدعابة حتى وإن جاءت مكشوفة "(٪).

$$
\text { ديوان ابن زيدون ورسائله: ص } 9 \text { ٪. }
$$

$$
\text { ץ- تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطو ائف والمر ابطين): د. إحسان عبّاس، دار الثقافة، ط1، r ra7، ص } 170 \text {. }
$$


الذي كان يضطرم فيه الهوى و الفنّ و الشعر .
وتُضاهيها في هذه الجر أة، وهذا الفحش والعُهر الذي تجاوز حدود المعقول، الثـاعرة نزهون الغرناطية التي تميّزت بجر أة فريدة، فقد كانت تُر اسل الرجال شعر اً، وتُساجلهم نظماً، وتُهاجيهم قو لا فاحشاً في نطاق ما يُستّى بالأدب المكشوف، تسمع شعر اً يُقال فيها يخدش حياء الحر ائر، وينال مــن مشاعر العفّة عندهنّ، وتردّ بشعر أكثر جر أة وأفحش معنى، غير متحرّجة مــن اســتعمال ألفـــاظ

العور ات استعمالاً ساقطاً، ولذلك وصفها بعض الكتّاب بأنّها خليعة " ماجنة "((). ومن شعر ها الجريء، تلك الأبيات التي تصف فيها ليلة من لياللي لهو ها قائلةً:


 لقد أماطت نزهون اللثام عن وجهها، وبرزت من خلال هذه الأبيات امر أة جريئة في غزلهــا، صريحة وواضحة، دون نورية أو رمز أو حجاب، تفعل فعلتها وتقرّ بها دون أدنى ذرّةٍ من الخجل أو الحياء، فها هي تسترسل في وصف تلك الليلة الجميلة التي قضتها بصحبة مَنْ تهو اه، بعيدين عن أعين الرقباء والوشاة، فهذه القصيدة الغزليّة كلّها تهتّلك وفحش، وهو ما يتلاءم مع شهرتها كشاعرة ماجنة. ولم تكن تلك الليلة التي أتت نزهون على ذكر ها ووصف مجريات الأحــداث فيهــا، الليــــة الوحيدة التي تذوقت فيها نز هون رحيق الحبّ مع حبيجها، بل نكرّر لقاؤ هما ليالٍ عدّة، فغزل نزهون يندرج تحت باب الثنقرير و الحكاية عن حادث متكرّر. ونلقى في شعر نزهون صورة أخرى تُعبرّر عن جر أتها، فمرّةً قال لها بعضُ الــنقلاء: " مـــا على مَنْ أكل معك خمسمئة سوط؟ فقالت:



$$
\begin{aligned}
& \text { r-r } \\
& \text { r-r المصدر السابق: }
\end{aligned}
$$

إنَّها ترسم من خلال هذين البيتين صورة للمر أة الجريئة التي لا تعبأ بمشــاعر النــس، ولا


 جريئة لا تخجل من كامها، ولا تعرف المجاملة، فأجابته بما يستحقَّه. ولم تتق جر أة نزهون عند هذا الحدّ، فهذا الثعر الذي ذكرناه لها، لا يُساوي شيئًا في فلّـــة

 تحضر ها بكبار الشعراء من الحضور، وتُوسعهم هجاءُ وقذفاً بالكلام البذيء الفــاحش، (وأهاجيهــا

أصدق دليلٍ على ذلك)(1)
علماً أنَّ الثــعراء الآين كانت نزهون على علاقة بهم " كانوا شـــعر اء معـروفين حقيقــةُ كشعراء إباحيين أو ظلعاء، وهي الصفات التي كانت تُطلقها المصادر العربية علـــى ابــن قزمــان و الكتندي، والدززومي الذي كان مشهور أ على وجه الخصوص بالهجاء وبذاءة اللسان "(ب).
 والمؤرّخين إلى وصفها بالمجون والفحش، ممّا لم تجرؤ عليه أيّة شاعرة من شا شاعرات الأندلس، وإن كان الجميع قد شهدوا لها بقوّة الشاعرية والبيان. لتد كانت نزهون شاعرة بارعة إلى الحدّ الذي تُواجه فيه كبار الشعر اء وتُهاجيهم، ولكن يبدو
 يضع حدًا لمسلكها.
إنَها من ناحية الشعر شاعرة، ولكنّها من ناحية الحياة ماجنة مجونأ فاحشاً، وجريئة جر أةُ نادرة. وإلى جانب نزهون وو لآدة، نجد شاعرةً أخرى عُرفت بجر أتها، إنّها حفصة الركونية، التــي
 ونزهون شاعرتين غزليتين، عُرْتا بجر أتهما في الكثشف عن مكنونات نفسيهما، فإنَّ حفصة قد سلكت الدنهج نفسه، وإن كانت أكثر جر أة في البوح عن معاني الحبّ و العشق.
ץ- ب- شئتُ على ذكر ها كلَّها في صورة المر أة الهجّاءة.

 الشعر على سجيّتها، غير متجملّة و ولا محتشمة.

 عنه إلاّ ددّة قصيرة فقط:





نحن نعلم أنَّ المر أة مهما لجَّ بها العشق، ومهما صنعت بها الصبابة، فإنَّه يجمل بها، ولو من باب المر اعاة لجنسها أن تخفي بعض ما تجد وما تشتعر بـ مـ من شوق، وأن تكون مطلوبة لا طالبــــة،
 الحائط، وتتظلّى عن دلالها وششمتها، وتُرسل إلى حبيبها تلك الأبيات التي تُعبَر فيها عن استسلامها

 الظمأ، فسيجد عندها ما يشفي غليله و عطشهـ. إنٍ الثشاعرة العاثشقة خطت خطوة أخرى أبعد: إنَّها تُقْم ألو اناً من الإغــراء، وأســباباً مــن

الإثارة، لتستعجل حبييها.
وإذا كانت حفصة في أبياتها السابقة، قد وضعت معشوقها في موضع النظييــر " أزورك أم تزور "، فإنّها في هذه الهرّة لا تفعل ذلك، وإنتما تذهب بنفسها متتحمة، وتطرق بابه في جر أة، وخبر ذلك فيما رواه المقرّي على لسان أبي جعفر : " وقال أبو جعفر ابن سعيد: أَفْسِّمُ ما رأيتُ و ولا سمعتُ


 ادفعي لسيّك هذه الرقعة، فجاءت برقعة فيها:
1- المُغرب: ז/7









 مفصلةً محاسنها، وهي مع ذلك كلَّه مهذبّة متذلّلة في طلب الإذن بالدخول. وقد ذكر الرو اة لحفصة شعر اً لا يقلَ مجاهرة عن أثشعار ها السابقة، قالت فيه:



 شعر ها أنها خبيرة بذلك.
 الجديد في معدنه، الرقيق في صوغه. أمًا المعاني فهي غير جديدة على ألسنة الشعر اء، ولكنها جديدة جريئة على ألسنة الشاعرات. وهكذا نجد أنَّ الشاعر ات الأندلسيات قد تمتّعن بحريةٍ كبيرة في الاختلاط بالثشعر اء، والإفبال عليهم بكلّ صر احة وجر أة، ومخاطبتهم بفاحش القول وبذيء الألفاظَ، وهذا كلّه يدلّنا على أنَّ المر أة الأندلسيّة كانت تتتنَّع بحريّةّ لم تعرفها مثيلاتها المشرقيات.
 عن طبيعة الحياة الاجتماعية التي كانت سائدة في الأندلس، وهي في مجلمها تعطينا انطباعــاً عــن مجتمعٍ متحلَّلٍ فاسدٍ مبتّل، وهو ما أتّى إلى انهيار الدولة العربية في الأندلس نهائياً فيما بعد.

$$
\begin{aligned}
& \text { - نفح الطّيب: } \\
& \text { r- الهطرب من أشعار أهل المغرب: ص •- }
\end{aligned}
$$

" العفّة هي واحدة من الفضائلّ الرئيسية الأربع التي تناقلها الفكر الخلقي منذ ســـر اط، أمَــــا
 الشهوة أم بإثشباعها، والعفَة لا تزيل الحياة الشهو انية في الإنسان، ولا تقععها أو تكبتها أو تثتلها، بل
 تُؤهل الإنسان لتذوقق الأفر اح الشهو انية كما يليق بكائن بشري، فهـفها الأساسي إسعاد الإنسان سعادة تجعله قادراً على القيام بأفعال إنسانية تنتّا إلى القطاع الشهو اني"((). وفي هذه البيئة العربية التي تمرّس أهلها على الأخلاق الكريمة، واعتزوّا بالإباء و المروءة،
 العرض، لأنَّ العدوان عليه يجرَ ويلات وحروباً طويلة.

 طريق ما هم فيه مشتركون مع سائر أجناس الحيو ان، على ما هم المـ فيه من الاتفاق في ذلك، إنمّا هي
 مخطئًا "(Y).


 نظر هم، لأنّه دليل على تصونّنها و عفّتها وتمنَعها وأنوتثها، فكانت المر أة العفيفة المدنْعــة العسـيرة المنال هي المثل الأعلى في نظر الرجال.
ولللفَّة مظاهر شتَّى فقد تكون في خلاط المر أة للرجال وتحديثهم، على أن تُخالطهم وتُحدتّثهم في تصوتن، فلا يسمعون منها غير الجدّ العفَّ من القول. وقد تضرب عغنتها و هيبتها حجابــاً بينهــا
 يُجاور ها الدحبّ شهور اً كثيرة، ولكنّه لا ينال شيئًاً.

1- الهوسوعة الفلسفية العربية: المجلّا الأول، رئس النترير : د. معن زيادة، معه الإنماء العربي، بيـروت،
ط1، ד1914، ص 019.


ومنذ القديم قرز أرسطو أنَّ مز ايا المر أة الجسمية هي الفر اهة والجمال، ومز اياهـــا النفــــيّة
 الرجال يعافون اللر أة التي تجود بوصلها، ويعلقون بالممنَعة التي لا تأتي ريبة، ويُعْجَبــون بـــالمر أة الطّيّة السمحة التي لا تتناولها الألسن.
وقد دعا ابن حزم إلى تجنّب الفحش والتنستك بالعفّة، مستشهـاً بحو ادث وأمنلة وآيات قر آنية
 المعصية، وألاّ ير غب عن مجاز اة خالقه له بالنعيم في دار المقامة، وألاّ يعصي مو لاه المتفضتل عليه الذي جعله مكاناً وأهلاً لأمره ونهيه "(1). وموضوع العفّة من الموضو عات التي شغلت حيّزا اً كبيراً في الثـــر العربـــي علـــى مــرّ

 روحية، فأطاعوا بذلك قلوبهم ودينهم. و " لا نعدم وجود قلّة من الشعر اء الذين جــاهروا بفحثــهـهـ، وتحدتّوا عن مغامر اتهم وعلاقاتهم العاطفية دون خجل أو حياء، ودون أن يأبهوا للإسلام الذي شـــدّد

 الإسلام "(().

وقد تبدّت عفّتهم في عفّة الأساليب وطهر الفول، فلم يتحدتّو ا عن مفاتن أحبّتهم، ذلك الحديث الوصفي المادي الهطيل الذي كان عند الجاهليين، والذي استمر" بعد ذلك عند العمريين، " وكان هذا

 العفاف المنقطع، وإنّما كان هذا العفاف الكلّي الينّصل "(().) وفي الشعر الأندلسي، نجد كثيراً من الشعراء الذين افتخروا بعفّتهم، وعفّة محبوباتهم، وأثنــادوا
 بحاجة إلى رقيب على بابها، فهي تُر قب نفسها، وتحفظ شرفها، وتصون عرضها ولا


 للمايين، بيروت، طه، ص . .بّا

ولم تظهر صورة المر أة العفيفة الطاهرة في شعر الرجال فحسب، بل ظهرت أيضاً في شعر
 لأنفسهنّ.

فمن هؤ لاء الشاعر ات قمر، وهي - كما ذكرنا سابقاً - من الإماء، وهذا يدلّ على أنَّ العفّـــة لم نكن مبزة الحر ائر فقط، بل نجد من القبان مَنْ تمتّعن بهذه الميزة أيضاً. فمن شعر ها الذي تظهر فيه صورة المر أة العفيفة قولها:





نجد من خلال هذه الأبيات أنَّ الثاعرة لم تقصد نفسها فحسب حين صوّرت المر أة العفيفــة، وإنما كانت تقصد أيضاً الفتيات العر اقيّات الساحرات، المتحليّات بأخلاق جدّ طيّة، تلك الأخلاق التي استمدَّ منها الحبّ العذري قيمه الخالدة وأضواءه الخيّرة.

ونلمس صدق عاطفة الشاعرة من خلال أبياتها، تلك العاطفة التي امتزجت فيهــا مشــاعر الحزن و الألم على بغداد خاصـةً و العر اق عامّة، مع مشـــاعر الحـبّ والإعجـــاب بتلـــك الفتيــات الحسناو ات، ومشاعر الفخر بعفّتهنّ وأخلاقهنّ الحميدة التي يندر وجودها. وهي لشدّة حبّها لتلك العر اقيات الجميلات، مستعدّة لأن تُقّمّ نفسها فداء لهن، و هذه تضـــحية كبيرة تُقدّمها الثاعرة، و هذا إن دلَّ على شيء فهو يدلّ على نبل أخلاقها، ونقاء روحهــا، وطيبــة قلبها، وعفّة نفسها.

هذا نموذج للمر أة العفيفة، وجدناه عند أَمَة من الإماء العفيفات. أمَّا عند الحر ائر فنجد حفصة ابنة حمدون الحجارية، تُقّم لنا هذا النموذج، وهي أولّ أندلسيّة نقول الغزل، ولكن في خفّة ورفـق
 الأندلس اللائي ركب بعضهنّ متن الشطط في صيغ الغزل التي قدّمنها.

وممّا أنشأته حفصة في مقام الغزل، إظهار صورتها كامر أة عفيفة، متمسّكة بكبريائها، تقول:


تبدو من خلال هذين البيتين صورة المر أة العفيفة التي تتّسم بكبريائها وعزةّة نفســها، فهــي
 تتمسّكَ به المر أة، ولا تُفرّط به مهما كانت الظروف والأسباب.

و هذا هو رأي الغسّانية البجانية أيضاً التي تقول من الغزل أعفّه وأرقّه فــي ثـــوب جميــل وأسلوب عذب، لنستمع إليها نقول:

لياليَ سعدٍ لا يُخــافُ علــى الهــوى عتابٌ ولا يُخْثَى على الوصل هجرانُ
ويسطو بنــا لهــو فنعتنــق المنــى كما اعتنقت في سطوة الريح أفنان٪(٪)
إنّه شعر جميل، فيه حبّ وكبرياء وعفّة، فقد عبّرت الثاعرة عن حبها بكلّ عفاف، ووصفت علاقتها مع أحبّتها بالطّهارة و النّقاء، وشبّهت اللهو باللص الذي يسطو عليهم طمعــاً فــي الســرقة، ولكنّهم يتمستكون بالأماني والأحلام، ويبتعدون عنه. وقصدت الثناعرة من ور اء النتشبيه أنّهم يتجنّبون الفحش ويُعللّون أنفسهم بالآمال البريئة.

ومن الثاعرات اللو اتي برزت في أشعار هنّ صورة المر أة العفيفة: أم العلاء بنــت يوســـ
 وأن تُظهر كبرياء المر أة في التمنَع عمّا ينال من مرو ءتها. تنول أم العلاء:




$$
\begin{aligned}
& \text { 1- نفح الطّيب: \& }
\end{aligned}
$$

لو تأملنا هذه الأبيات، فلن نرى إلاَّ غز لاً عفيفاً كلّ العفّة، فهي امر أة طاهرة شريفة، لا لا تبغي

 سماعها لذكر حبييها ولأخباره. ومن شعرها العفيف أيضاً:




إنْ مَنْ يُجْرِي مقارنةً بين الأبيات السابقة لأم العلاء وبين هذين البيتين، يُرك كِ وجود تفاوت

 حرصها على أخلاقها، ور غبتها في أن تبقى بعيدةً عن الفو احش وارنـا احتساء الخمرة منافياً للحشمة، لشربت منها ونها حتى ارنوتا إنّها تريد أن تستتع، كما أباح غير ها لأنفسهنَ أن يستهتعن ويشربن ويطربن، ولكنّها تختلف
 مرو ءتها و عفتّها، ومن ثّ تُحجم وتتتتع، لأنَّ عفَتها وكبرياءها يمنعانها من ذلك. وولقد أْثِرَ عن أم الهناء شعر غزليّ بريء، فيه حياء العذارى واستحياء الغرائــر العفيفــات،



 لقد جاء الخبر لأم الهناء بأنَّ حبييها سيأتي لزيارتها، فغهرتها السعادة والفــر ح، وانهـــرت دموعها لشدّة سرور ها، و هذه حال المر أة العفيفة التي لا يهمّها سوى رؤية الحبيب و النأتـــل فيــهـ،

$$
\begin{aligned}
& \text { r- نفح الطّيب: }
\end{aligned}
$$

 و إطفاء نار الرغبة المشتعلة داخل كلّ واحدةٍ منهنّ.
 في حو اثيها الحياء و البراءة، وهذا ليس غريباً على شاعرةٍ عفيةٍ مثلّ أم الهناء.

 الخصلة الخلقية الرفيعة.
 معانٍ مشرفيّة نقليديَّة، ولكنَّ الإطار والأسلوب الذي غِلّنَ به معانيهنّ، كان جديداً في أغلبه.

لقد تعدّدت نظر ات الناس إلى العشق، واختلفت تعريفاتهم له اختلافاً كبيراً، فمن عهـ اليونان
 عارض صـادف قلباً فارغاً "، ويُروى عنه أنّه عرّفه مرّة أخرى بأنّه: " عمى العاشق عــن عـن عيـوب المعشوق ". ومن هذا الباب قول ابن سينا: إنّه " وسو اس يجلبه المرء إلى نفسه بتسليط فكرته علـــى استحسان بعض الصور "(1).
أَدّا ابن منظور فقـد عرّت العشق بقوله: " العِشْقُ: فرط الحبّ، وقيل: هــو عُجْــب المحــبَ



 العاشق منه "().

وقد وصف الجاحظ حدّ العشق بقوله: " هو داءٌ يُصيب الــرُّوح، ويشــنـل علــى الجســم بالمجاورة، وداء العشق وعمومه في جميع البدن بحسب منزلة القلب من أعضاء الجسم، وصــعوبة دو ائه تأتي من قبل اختلاف عللهة... و على حسب قوّة أركانه يكون ثُبوتُه و إبطاؤه فــي الانحـــلال، فالعشق يتركبَ من الحبّ والهَوَى، و المشاكلة والإلف، وله ابتداءٌ في المصاعدة، ووقوف على غاية، وهوطٌ في النوليد إلى غاية الانحلال ووقف الملال "(؟).

وقد تكلّم بعض المتفلسفين عن العشق، من طريق الحدْسِ والتخمين، لا من طريــق العلــــ
 ويقوى، ويجتمع إليهه مو اد من الحرص، وكلما قَوِيَ ازداد صـاحبُه في الاهتياج و اللَّجاجّ، و التمـــادي في الطمع، و الفكر في الأماني، والحرص على الطلب، حتى يؤدّيّه ذلك إلى الغمَّ المقلق "(\&).
r- رسائل الجاحظ: بتحقيق وشرح: عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الجيـل للطباعــة، مصر، الجزء الثاني، ص 177 . 17 .
६- المصون في سر" الهوى المكنون: تأليف: أبي إسحاق إبر اهيم بن تميم الحصري القيرواني، دراسة وشــر الورح


ونجد تعاريف أخرى للعشق تتّجه اتجاهات مختلفة، فينحطّ بعض الناس أحياناً في تعـريفهم له، حتى لا يرون فيه إلاَّ " المتعة الوقتية "، أو " نزوة من نزوات الثهوة البهيميّة يُخصنصها الإنسان بامر أة دون سو اها "، فهم يرون أنَّ العشَّقَ يجاوزون البها لا ينالون من ملاذّهم شيئًاً إلاَّ بعد أن يمسّهم الهمّ و الجهل، ويأخذ منهم. ونجد مَنْ يؤيّدهم فيرى بأنَّ العشق ضرب من الجنون والاستهتار، والخــرو ج عــن العقــل و الو اجب و المألوف، وهو يرتبط دوماً بالخطيئة، وبالحر ام والحلال، وبالرغبة الجنسـية الوضــيعة و الدنيئة، وبالفساد و الانحلال، والعقاب و الثو اب.
و لا يعدو العشق عند بعضهم أن يكون كسلاً مطلقاً على المستوى الخارجي، وتفجّر اً فــوَّاراً على المستوى الداخلي، أو " تعطيلاً لحركة الإنسان الهادفة إلى التطورّ و التجديــد علـــى المســـتوى المادي لبناء أسس الحضارة "(1).

ويعلو بعضهم الآخر في تعريفهم للعشق، فيرون أنّه فيضٌ إلهي على القلب، ويرى آخــرون
 رحمانية، أوجبها اله على كلّ ذي روح لتحصل به اللذّة العظمى التي لا يقلر على مثلهــــا إلاّ بتلـــك
 على أنَّ العشق الذي وقّره العرب، هو ما وصفه بعض البلغاء بأنّه: " فضيلةٌ تُتتج الحياــــة، وتُشجِّع قَلْبَ الجبان، وتُسَخِيِ كفِّ البخيل، وتُصفِّي ذهنَ الغبي، وتُطْقِق بالشعر لسان الأعجمُ، وتبعث حَزْمَ العاجز الضعيف، وهو عزيز" تذلّ له الملوك، ونصر ع له صولة الشجاع، وينقاد له كلُ دمتتع،
 و الفطن، ويُستخر ج به دقائق المكايد و الحِبِّ، وإليه تستريح الهِمَّهُ ويسكن بو افر الأخـــاق و الثـــيم، يُمتّع خليلَهُ، ويُؤنس أليفه، وله سرورٌ يجول في النفس، وفرحٌ يستكن في القلوب، وبه يتعاطف أهــل المودّة، ويتّصل أهل الألفة "(؟).

وفي العشق يصبح الأنا آخر اً، ويقْبُلُ الفردُ بالضياع في الآخر، ومن أجــل الآخــر، فيَهـيم
 تلك المشاعر بحركة وجدانٍ قَلَقٍ، فيغدو العاشق في حالة تساؤل دائم عن ذاته، ويصبح غير و اثـــق

1- الثشر العذري في ضوء النتق العربي الحديث ( در اسة في نقد النقد ): محمد بلــوحي، منثــورات اتـــــاد
الكتّاب العرب، دمشق، . ....، ص \&0.

$$
\text { ץ- المصون في سرٍ الهوى المكنون: ص } 7 \text { §. }
$$

من آماله، وهو في هذا كلّه يجهل أسباب مرضه وسقمه، ويختلط الظمأ إلى حضور المعشوقة مــعـ العذاب الذي أُنزل بجسم العاشق، فيزداد ضياعاً وأوجاعاً وبؤساً.


 وعند غيره.

 أَعْيَتْ مُدْاويها "(1).


 الأمالك، وتذعن لسطوته الفتّاكّ، أذلّه العشق وأهانه، وأذلَّ عزّه وسلطانه. ولذلك نجد بعضهم ينظر إلى العشق على أنهّ بؤس ينبغي اجتتابه، ونجد آخــرين يعييــون العشق والمبالغة فيه، ويُسو"غون رأيهم بقولهم: " إنً العقلاء إذا رأوا آلام العشّاقن، نفروا منه. وإنَه لا لا

 وعورة هذا الطريق وخشونته، ومهاويه ومهالكه، لَمرَّ عليهم ما حلا، وصتَنُرَ عندهم ما يحتاجون في جنب مقاساته ومكافحتّه "(().
إنَّ هؤ لاء لا يكتفون بمجرّد النظر إلى سُنّة العشق وممارسته، تلك النظرة الليئــة بالريبــة
والقلق، بل يعملون جاهدين على كبت نزعة الاششتاد والانفعال في طبيعة العشق، وحرمانهــا مــن تحقيق رغباتها وتطويق تفاعلاتها ضمن أضيق نطاق لحصر الخطر الناتج منها ومن عو اقبها. لذلك نجد أنَّ العشق يقترن دوماً، في مجتمعات الكبت و القمع العاطفي، بالكتمان الثديد مــن قبل المحبّين من ناحية، وبضضول لا حدّ له عند الآخرين من ناحية ثانية، " ممّا يُعَلَّ كثرة الكلام في
1- المختار من محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: Krv/r.


هذا المجال عن العُذَّال والرقباء و الوشاة و النمَّامين و السفر اء و المساعدين من الإخوان، وطيّ الســرّ، و التعريض بالقول، والإشارة بالعين وسو اها... "(1). ولمّا كان لموضو ع العشق هذه الأهمية الكبيرة، فمن الطبيعي أن يكون له صدى فــي الأدب العربي، و هذا صحيح، فقد احتلَّ خطاب العشق مكانة متمبّزة في الأدب العربي شعر اً ونثر اً على مرّ العصور
وشكّل المادّة الأولى التي ينهل منها الشعر اء أعذب الصور وأشجى الأنغام، و التــي يســتمدّ منها الرو ائيون والمسرحيون أهمّ مو اضيع أعمالهم، وأكثرها غنى وحيوية، منذ أن كان الشعر وكان الأدب.

ولم يقف الأمر عند هذا الحذّ، فقد قام عدد من مشاهير الشعر اء والروائيين و النقّاد في العالم
 علاقتهما بالنفس البشرية، وبالسلوك والمصير، وتأثثير هما في الإبداع الأدبيّ و الفنّي، وكـــنلك الإدلاء بشهادتهم حول تجاربهم الثخصيّة، وكثف أغو ار حياتهم العاطفية.
" وقد كان لأجدادنا العرب مكانة منفرّدة في هذا النوع من التأليف، فقد أعطوا العالم عــدداً من كتب الحبّ التي استطاعت اختراق التقافة الغربية، وبقيت تُشكّل المرجع الرئيس في بابها طو ال عصور عديدة، وما زالت تلعب دور ها المؤثّر الكبير حتى يومنا هذا، وعلى رأس هذه الكتب: كتاب
(الز"هرة) لأبي داوود، و(طوق الحمامة) لابن حزم "(؟).

وقد أباح الشعر اء - أغلبهم - العشق لكلّ إنسان، اسنتاداً إلى فلسفة اللتـــاظر بـــين جميـع الكائنات، فإذا كان للجدول أن يجري، وللزهرة أن تفوح بالعبير، وللطيور أن تشتاق الربيع وألوانه، فهل يُحَرَّم على القلب أن يهوى وأن يعشق؟!.

لقد صورّ الشعر اء الحُشَّقَ في أشعار هم قوّة العشق الجارفة على أنّها قـر محتوم أو طـاقـــة سحرية تتفذ فيهم، وتسلبهم إر ادتهم، فلا يستطيعون الإتيان بشيء في سبيل ردعها. وكانوا يختارون دوماً تقديم عشقهم على جميع الاعتبارات الأخرى المتّصلة بالحياة، وباختيــارهم عثــقهم، كـــانو ا يختارون أيضاً طريق البلاء والشقاء والموت، أمّا العشق المتوّج بالسعادة المستمرّة والاكثفاء الـــدائم


- في الحبّ والحُبَّ العذري: ص اء.
r


والأدباء، ولم يُحرّك في الإنسان أيّة مشاعر عميقة تستحقّ الذّكر أو النتوين ؛ بل ظلّ منطوياً علــى نفسه، يتمتّع بسعادته المفترضة دون أن يفرض وجوده على انتباه أحد.

ويظلّ العانق الثاعر حتى النهاية في صر اع مع القسوة و الملل و الظلم و الفــر اق و الهجــر ، دون أن يجد مَنْ يُخفّف عنه آلامه، حتى حبيبته ذاتها لا تستطيع شفاءه، لأنّها هي نفسها داؤه، و هــلـ يُداوي السُكْر بمزيد من الخمر؟ بالطبع لا.

ولم يقتصر العشق على الرجال للنساء، بل ظهر عشق من طراز آخر، هو عشــق المـــرأة للرجل، فمع تطورّ المجتمعات وتقدّمها، " نالت المر أة حريّة واسعة لم تكن جدّتها أو أمّهـــا نتالهــا، فطبيعة الحياة، وما كان فيها من مز احمة الجو اري الأجنبيات من فارسيات وروميات لهــا، جعلهــا تخر جن حجابها القديم، وتطلب الرجل وتُغازله "(')، وتسعى إليه وتجتهد في رؤيته. وقد سجّل تاريخ الغزل العربي منذ القديم كثير اً من الصور التي تظهر فيها الــــرأة محبّــة عاشقة، تُصرّح بحبّها وعو اطفها، وما تحمل في قلبها من مشاعر وأحاسيس، فهي تُعلن للشاعر بكلّ صر احة ووضوح عن هيام قلبها به، وعن شخفها وفنتتها به، فتتةً كان يتّخذ منها مجالاً لإعلان فتتته
 ونجد إحدى صور المر أة العاثقة في العصر الأموي، في شعر عمر بن أبي ربيعـــة الـــني صورَّ المر أة على أنّها متحرّرة، تسعى خلف الرجل وتُلاحقه، تتظر إليه وتُغازله، ولا تجد حرجاً في زيارته، تُرسل خلفه الرسل، وتطلب منه أن يأتيها، تستقبله عند المضارب وتـار وخارجها، في الليـل أو النهار . وهي تأتي للحجّ من أجل اللهو، وقضاء حاجات القلب، دون مر اعاة لحرمة المكان أو قدسيّة الموسم، وهي تسفر حيناً، وتنقّع حيناً، تلبس الملابس الثفّافة التي تشتر بـعـض الجســــ، وتُظهــر بعضـه.

و هنا نجد أنفسنا أمام صورة جديدة وغريبة للمر أة على الشعر العربي، وعلى الحياة العربية نفسها، على الرغم من أنَّ العاطفة الإنسانية ليست حكر اً على المر أة دون الرجــلـ، أو الرجــل دون المر أة، فالحبّ قديم قدم الحياة الإنسانية نفسها، تتقاسمه المر أة مع الرجل، والرجل مع المر أة، ولكــنَّ الثعر اء قد أغفلوا الحديث عن عاطفة المر أة، وتصوير مشاعرها، وعدّو ا ذلك حقًا لهم، وليس للمر أة حق فيه.
" و المر أة العاشقة لا تُحبّ، في الحقيقة، شخص معشوقها، بقدر ما تُحبّ عشقها لـه، ولــــلك نر اها تُفضتل بُعده على قربه، لأنَّ البُعد يُؤجّج نار العشق، ويترك المجال للمر أة العاشقة لأن نتلــذّذ،

1- صورة المر أة في شعر عمر بن أبي ربيعة: د. ظليل محمّد عوددَه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1،
1911، ص 0^.

بينها وبين نفسها، بأعف المشاعر وأعذب الأحاسيس، ولأن تستمتع بحالات الألم والثمزّق والقلــق و السقم و البلاء التي تطر أ عليها، ونتزل بها من جرّاء بعدها وحرمانها. أما في ساعات اللقاء، فــإنَّ عشقها يضعف ويخبو، ولذلك لا تطلب المر أة العاشقة اللقاء إلاَّ كمقّمة ضرورية لتحقيق الفر اق من جديد "(1).

وخير مثال وأبدع صورة للمر أة العاشقة، رسمتها بعض شاعرات الأندلس، صــوّرن فيهــا أنفسهنّ، وهنّ في حالة العشق التام للمحبوب.
 أهمية كبيرة في نقل العادات و التقاليد والآداب المشرقيّة في الموسيقا و الشعر و المأكل و الملبس وآداب التعامل... إلى الأندلس. ولم يكن تأثيره ونفوذه من خلال اعتباره نموذجاً وحكماً فحسب، وإنّما أيضاً من خلال بناته وجو اريه اللائي علّمهنّ فنّه الموسيقا.
كانت متعة واحدة من هؤ لاء الجو اري، فقد أدّبها و علّمها أحسن أغانيه حتى شبّت، وكانـــت رائعة الجمال. وقد تصرّفت بين يدي الأمير عبد الرحمن بن الحكم، تغنيّه مرّة، وتسقيه أخرى، فلمّا فطنت لإعجابه بها، أبدت له دلائل الرغبة، فأبى الأمير إلاَّ التستّر، فتغنتّ ببعض الأشعار ، كاشــــفـة بها عن حبّها له، فلمّا انكشف أمر ها لزرياب، أهداها للأمير، ومن شعر ها فيه، قولها: يـــا مَــنْ يُغطّـــي هـــواه مـّـــنْ ذا يُغطـّـــي النَّهــــارا؟ علقــــــت فَطَـــــــارا

 لــــــي كـــــان أو مســــتـعارا


خلعــــتُ فيـــــه اللعــــــار|(「)


تُصرّح الشاعرة العاثقة في هذه الأبيات بحبّها للأمير عبد الرحمن بن الحكم، وتبدو في قمّة الكلَف والوله به، فهي تتساءل عن قلبها الذي كان بين جو انحها قبل أن تـششق الأمير، ما الذي حــلّ به؟ و إلى أين ذهب و اختفى، بعد أن أصبحت عاشقة متيّمة.
ونلحظ في ثنايا الأبيات طلباً خفيّاً من الجارية، لكي يكشف الأمير عن هـــو اه وحبّــه الــــي يحاول إخفاءه والتّتّرّ عليه.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- في الحُبّ والحُبّ العذري: ص 1.1. }
\end{aligned}
$$

وأنس القلوب، تلك الأَمَةَ العاثقة، قد رسمت لنا صورة عشقها في قولها:



 يــا لقّـومي تعجَّبــوا مــن غــزالٍ جـائرٍ فـــي محبّتـي وهــو جــاري ليـــت لــــو كــــان إليــــه ســـبيلّ لقد جاءت هذه الأبيات تعبير اً عن عشقٍ كبيرٍ للحبيب، يفيضُ شوقاً وحنيناً إليه. فالثاعرة عاشقة، مُغْرَمة، ملتاعة الفؤاد، مجروحة النفس، لأنَّ مَنْ تهو اه وتعشقه، هو جــار"
 تستطيع الوصول إليه، لتُتنّي نفسها بقربه، ولِّتُطفِئ نير ان العشق التي اشتعلت في داخلها. ولا يخفى علينا ما في هذا الغزل من صر احةٍ وجر أة، فالثاعرة لكونها عاشقة، لم تتحــرّج من إظهار مكنونات نفسها تجاه معشوقها. ومعاني الغزل التي سافتها في قصــيدتها هـــي المعـــاني القديمة نفسها من تتبيه المحبوب بالغز ال، و التعبير عن ظلمه في حبّه، وذكر صعوبة الوصول إليه. و إذا ما تابعنا المضيّ قدماً في الشعر النسوي الأندلسي، وجدنا شاعرة أخرى عاشقة، إنَّهــا حفصة الحجارية، رائدة شعر الغزل عند المر أة الثاعرة الأندلسيّة، وقد " ذكرها ابن فرج صـا الحدائق "، وأنشد لها أشعار اً، منها قولها:


إنّها عاشقة متيّمة، قسا عليها أحبّهها، ولم ير أفو ا بحالها، ففارقو ها بعد أن ودّعتهه وداعاً مُؤْماً،
 الدكلومة عبر شعر ها الذي عبّرت فيه عن شدّة شوقها وحنينها إلى أحبّتها، ووصفت كيف أمضت الليلة بعد فر اقهم، مؤرقّة الجفن، قلقة، نتتظر لحظة اللقاء.

و الغسّانية البُجانية هي إحدى الثاعرات اللو اتي أَبْرْزْنَ صورة المر أة العاشقة في أشعارهنّ، فها هي نقول:

أَتَجْـَزَعُ إنْ قـــالوا ســـتظعنُ أَظْعَـانُ وكيف تُطيقُ الصبرَ وَيْحكَ إنْ بــانوا

 لياليَ سعدٍ لا يُخــافت علــى الهــوى عتابٌ ولا يُخْثَى على الوصل هجرانُ ويسطو بنــا لهــو فنعتتـــق المنــى كمـا اعتثقت في سطوة الريـع أفنـــانُ ألا ليتَ شعري والفِراقُ يكــونُ، هَــلْ تكونونَ لي بعد الفِرَاقِ كما كانوا؟(1) إنَّ هذه الأبيات التي بين أيدينا قالتها الثاعرة في الغزل وشكوى الفر اق، غير أنَّها تجري بها فــي مسارب الحكمة، متأرجحة بين الجز ع و التصبّر، ففيها لو عة عانثقة وتصبّر ها، وفيها استسلامها وجز عها. وشعر ها هذا يتّسم بالقوّة و التمكّن و الفحولة، ولو لا المسحة الأندلسية الرقيقة في البيتين الثالــــ
و الأخير، لكانت المعاني مشرفيّة محافظة.

و إذا كانت الغسّانية البجانية قد غلّفت شكو اها، وأحاطت الإفاضة بحبّها في ثوب مــن ضـــــائر
الجمع الغائبة، تحرّجاً منها وكبرياء، فإنَّ معاصرتها زينب المريّة، تُخفّف من تحرّجها قليلاً، حتى تبثّ شكو اها، وتظهر عشقها وحبّها، وتتحدّث عن صاحبها بضمبر المفرد الغائب، فلنستمع إليها تقول:




لقد رسمت الشاعرة صورة للمر أة العاشقة التي أضناها الحبّ، وأنهكها العشق، فانبرت تبـوح بتلاك العو اطف الجيّاثة التي أخذت تتأجّج في أعماقها، من خلال أبياتها التي تُظهر ما تُكابـــده مــن آلام الحبّ و الحرمان، كما أنّها تُتبئ عن الطاقة الشعرية الكامنة في جو انح زينب التي تُمثّل مرحلــــة أكثــر جر أة من صـاحبتها الغسّانية، فقد كان غزلها كغزل الرجال تماماً، ولكنّها اقتفت آثار المدرسة العذريـــة من شعر المشارقة.


وتُطالعنا الشاعرة أم الكر ام بنت المعتصم بن صُماد حصورة أخرى للمر أة العاثشة في قولها:







 لتصدّع فؤ ادها، وغادر مكانه، باحثأ في لمفة عن مؤنسه. وتجري الشاعرة و لاّدة بنت المستكفي مجرى سابقاتها من الثاعر ات في إعلان عشقها، والبوح بما يعتمل في صدر ها، فدائماً يقترن اسمها بأبي الوليد أحدد بن زيدون الـخزومي الثاعر، الائي نشأت
 فقـ كانت ولادّة عاثقة لابن زيدون، هائمة به، منحتّه الكثير من الحبّ، وو هبته الوفير من الودّ، وكتبت فيه أجمل قصائد الحبَ و العشق وأعذبها.
لقد " نادت و لآدة شاعر ها الذي كان قبلة الدولة، وذؤ ابة الثعراء في عصره " ( (؟) وصــرّحت بر غبتها العارمة في رؤيته، وعبّرت عن حنينها إلى الأوقات الجميلة التي قضتها في صحبتّه، فقالت:
تَرَقَّـبْ إذـا جـــنَ الـظــــلام زيـــارتي

وبي منكَ ما لو كان بالثشس لم تُّحْ

## وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يَنـــرِ (ث)

ا- المصدر اللسابق: ६/•1./.

البَ
ץ- نزهة الجلساء في أثعار النساء: ص 0.1. .

 إلى المبالغة. إنَّها تُعبَر عن شوقها إلى الحبيب، وتز عم أنَّ ما في صدر ها من الهيجان و اللهفة المحرقة، تعجز عن حمله الشمس و البدر .

لقد بيّت الثاعرة العاثنقة من خلال هذين البيتين عظم الهوى الذي ملأ قلبها وسيطر على كيانها، فـــن شدّة عشقها له أعطته مو عداً لثنأتي إلى زيارته ليلاً، ووفت بو عدها، وجاءت إليه.
 إليها هذه الأيبات الرقيقة، تقول فيها:





 شاعرات الأندلس العاثقات اللواتي أعطين لأنفسهنّ الحريّة الكاملة في التغزل بالرجل، والإفصاح عن عشقهنّ له.
إنّها تحنّ إلى ابن زيدون، وتشتّاق إليه اشثتياق العاثق الملتاع، وإنّ معاني الشوق عندها لا تتفف،

العاشقين ولغتهم.
وكسابقاتها من الشاعرات اللواتي أتينا على ذكر هن، كانت معاني الغزل عندها تقليدية معروفة،
. كذكر الفر اق بين الحبيين، و الثشكوى من آلام الفراق، و الثشوق الـُحُرْق، والصَّبَّر

 العاطفية حياته كلّها.
ו- نفح الطّيب: ६/7. r.

ونذكر من الشاعرات العاشقات اللو اتي رَسَمْنَ صورة عشقهنّ في أشعار هنّ أيضاً: حفصـــة الركونية، وحفصة في غرناطة على زمانها مثل ولاّدة في قرطبة على زمانها أيضاً، بل إنَّ حفصـــــــة أشثعر، وهي في غزلها أكثر جر أة في الهجوم على معاني العشق والإثارة و الغيرة. وإذا كانت ولاّدة قد ارتبطت بابن زيدون الوزير الثاعر الكاتب، فإنَّ حفصة هي الأخرى قد ارتبطت بالوزير الثاعر الكاتب أبي جعفر أحمد بن سعيد وزير بني عبد المؤمن. وإذا كـــان ابــن الـا
 لحفصة، لقد كان المنافس لابن زيدون وزير اً مثله هو أبو عامر بن عبدوس، أمّا ((منافس ابن سعيد فهو الملك نفسه أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن بن علي الذي كان كلفاً بحفصة)(") (') وكان حظّ أبي جعفر من حفصة أوفر من حظ ابن زيدون من ولاّدة، فقد ظلّ معشوقاً طول

عمره إلاّ في فتر ات الدلال وهي قصيرة، بل لعلّه كان أكثرُ وقتّه مطلوباً وليس طالباً. لقد عشقت حفصة أبا جعفر، وتعلّقت به، وذاك الحب كان من العو امل الفعّالة فــي إبــراز عملها الشعري إلى الوجود الأدبي، فقد كان جانبه الأكبر يُعبّر عن حياتها العاطفية في صدقٍ وأمانة. وتبدأ الثاعرة العاشقة غزلها في الوزير أبي جعفر في ثوبٍ مــن الاحتشـــام، وقــد بـــد عو اطفها وكأنهّا شيء غير مخصوص بأحد بعينه، فنقول هذا اللون الرقيق من الشعر :




إنَّها تُرسل إلى حبييها الذي نزح عنها، سلاماً محمّلاً بعبير الحبّ، تتطق بحرارتـــه شــــارير الغصبون، فتتطلق تسع في عذوبة، حاكية قصة الحبيبين. وتؤكّد حفصة من خلال هذه الأبيات عمــق حبّها لأبي جعفر، وشدّة هيامها به، وغزلها هذا هو غزل عفيف تقليدي، من أبرز معانيه: إرسال السلام للمحبوب، و التأكيد على حبّه، و عدم نسيانه مهما طال به البعد، و هذه معانٍ تقلليدية لا جديد فيها.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الإحاطة في أخبار غرناطة: Y/ M/ }
\end{aligned}
$$

هذه صورة من صور المر أة العاشقة رسمتها حفصة، ولم تكن هذه هي الصورة الوحيدة بل نجد في شعر ها صور اً أخرى منها قولها: أزورُكَ أم تـــــزورُ فَـــإنَّ قلبـــــي إلــــى مــــا شِـــئْتَه أبــــاً يميـــلُ

 فعجِّـــل بــــالجواب فمــــا جميـــل لقد استبدَّ الثوق بحفصة إلى صـاحبها، وربّما لم يكن قد مضى على فر اقهــــا وقــت طويــل، فأرسلت إليه تلك الأبيات التي تبدو فيها سكرة الحب والعشق، وحرقة الهوى، والتي تظهر فيها الشاعرة حفصة مندفعة، ملتهبة المشاعر، عاشقة أكثر ممّا هي معشوقة، راغبة أكثر ممّا هي مرغوبة. وهذا لون جديد كلّ الجدّة من شعر المر أة، وسلوك جديد أيضـاً في دنيا الشعر، وظـــاهرة لا
يكاد يقبلها مجتمع عربي غير مجتمع الأندلس، فمجتمع البصرة على انحلاله حين كـــان فــي قمّـــة التحرّر ما نوقّع أن تظهر فيه شاعرة، تكون العاشقة لا المعشوقة، المتلهِّة لا المتلهَّف إليها، المندفعة الصبّة المشوقة، في شعر يظهر في المجتمعات، ويُقْرَأَ على الناس، ولكن ذلك كان استجابة لمنطــق طبيعة الأندلس.

و ها هي الثاعرة العاشقة تكتب لمعشوقها:


إنَّ طبيعة المر أة العاشقة تتمثّل في حفصة أكثر ممّا تتمثّل فيها طبيعة المر أة الثاعرة، بــل
لعلّنا نقول: إنَّ مظهر العشق و الشعر قد اجتمعا وتصـار عا وتساجلا في نفس حفصة فانتصر مظهـر العاشقين وتصرّفهم، على رهافة الشعر اء وتفنتّهم.
وأمَة العزيز الثريفة الحسينية، هي من الثاعرات اللواتي قدّمنَ نموذج المر أة العاشقة في قولها:
 فما الذي أوجبَ جـرحَ الصــدودْ(٪)

جـــرحٌ بجـــرحٍ فــــاجعلوا ذا بــــا

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- نز هنة الجلساء في أشعار النساء: ص 0ـ. } \\
& \text { الـُمُغرب في حُلى المغرب: }
\end{aligned}
$$

لقد جاءت الثشاعرة بمعادلة عشقيّة من نوع جديد، عبّرت من خلالها عن مشاعر مكبوتـــة، دفينة في داخلها، هي مشاعر الألم لبعد حبيها، وهجره لها، وصدوده عنها. و هي في لهفة وشــوق لمعرفة سبب هذا الجفاء، و هذه القطيعة.

ونجد نموذجاً آخر للمر أة العاشقة في شعر حمدة بنت زياد المؤدّب التي تقول:
ولمتــــا أبـــى الواشـــونَ إلاَّ فِراقَنـــا وما لُهُ عندي وعِنـــك مــن ثــارِ



لقد صوَّرت حمدة أناتها و آهاتها التي جاءت نتيجة الفر اق و البعد الذي تسبّب فيه الوشاة مــن غير ذنب اقترفته، أو ثأر لهم عندها، و هذه هي حال الحُشُّق دائماً، يُحاطون بالوشاة والرقباء الـــذين يُنغّصون عليهه أجمل لحظات عمر هم. و لا نرى في أبياتها تلكى، أيّ لون من ألو ان الانحر اف، أو الميل عن الجادّة، بل كانت عفّــة على الرغم من غزلها، متصوّفة على الرغم من إسهامها في فول النتبيب.
 أغلبها بالجر أة والصر احة، فأغلب الثاعرات كُنَّ يَسْمَيْن خلف الرجال، ويبذلن أنفسهنّ من أجلهــه، و هذا كلّه نتيجة التحرّر في الحياة الاجتماعية الذي وصلت إليه المر أة الأندلسية بخاصـة، والعربيــة بعامّة.

ما أكثر الناس الآين يشعرون بالضياع و الوحدة، ويُعانون من الصدّ والهجــر انه، ومــرارة


 الضياع الأي الستشرى في داخلهم.


 (أخبرته بها ") (1)



 رنعة، وتلَّلوا من بعد عزةّة.
 وخضو عه لـقتّر ات حياته، وتصرتّ الاهر فيه، كحلول الشيخوخة به، أو لسطوة الزمن قارته عليه.


 بها"



r- تجربة السجن في الشعر الأندلسي: رشا عبد الهُ الخطيب، أبو ظبي، المجمع اللقافي، 1999، ص • 17. 17 .

ومن أبرز صور الشكوى التي برزت في الشعر النسوي الأندلسي: الشكوى مــــن ذهـــاب الثبباب و التقّمّ في العمر وحلول المشيب. و هذا الموضو ع لم يقتصر على الثـعر الأندلسي، بــلـ إنَّ الباحث لتأخذه الدهشة من هذا الفيض من الثعر العربي الذي يتتاول الشباب و المشــيب، فالثـــاعر العربي قد يبدأ قصـائده بذكر أحدهما أو كليهما، أو يُضمنها أبياتا تتعلّق بالثشباب و المشــيب و آيــات الكبر، وقلّما تخلو قصيدة من ذكر هذا كلّه، سواء كان تصريحاً أم مجازاً. وقد قال عمرو بن العلاء: " ما بكت العرب شيئاً ما بكت على الشباب، وما بلغت به ما يستحقّه "('). فالتشبث بالثباب يعكـس صورة من صور التمسلّك بالحياة، فالحياة ليست مجرّد أيام تتو الى، وسنين تتقضي، وإنمـا هي قــــرة وممارسة وشروع، ومحاولة لتحقيق ذلك الشروع، وكأنَّ على الإنسان أن يتحقّق من أنّه يعــيش إذا كان قادر اً على الفعل، ولهذا كان جانب كبير من الثيورخ و العجزة لا يَحْبَوْن الحياة الحقَّــة أو التــــي يجب أن تكون. ((ور إذا كانت فترة الشباب تشهد نمو القوى البدنيّة و اكتمالها، فإنّها تشهـد كذللك كمــال

 سيظلّ السمات المميزة لمرحلة الثباب)(٪)

ولذلك يرى الثعر اء في الثباب عهد اللهو و المرح، و القوّة و الفتــوّة، و الصــــحّة و العافيــة، و السرور والغبطة، ونجدهم ينطلقون غالباً إلى ذكره، وذكر أيامه الخــو الي، وذكرياتــهـ اللـــعيدة، المفعمة بتجارب مختلفة من الحياة النابضة، في الوقت الذي ينظرون فيه إلى شــيخوختهم وشــيـهـم وتقدّمهم في السنّ، على أنّه تجربة أليمة قاسية، يخيّم عليها الإقفار والإجداب و الفقد، تُتــذـره هم بـــأنَّ

 الإنسان عالة على الآخرين"().

1- قضيّة الزمن في الشعر العر بي (الثباب والمشيب): تأليف: د. فاطمة محجوب، دار المعارف، ص ^.
 الاككتور: محمّد السَّحني فرهود - الهيئة اللصرية العامّة للكتّاب، فرع الإسكندرية، الجزء الأول، فصل تمهيدي. r- الحياة والموت في الثشعر الأموي: تأليف: د. محمّد بن حسن الزير، دار أميّة لللنشر والثنوزيـع، الريــاض،

$$
\text { ط1، } 1919 \text { م، ص 974. }
$$

ومن هنا انبعث لدى الشاعر في تتاوله لهذا الموقف في عمله الشعري، إحســـاس بــالموت، وأصبحت الثيخوخة في نظره موتاً قبل الموت. " فالثيب خـطَامٌ المَنَيّة "، وهو " نذير الموت". كمــــا أنّه بتعريف بعضهم: " موت الثشَّر، ومَوت الشَّعر عِلّة لموت البشــــــر "(1).

وترتبط مشكلة الموت بمفهوم الزمن وعالم المتغيّر ات؛ فكلّ ما يحيط بالإنســـان فـــي تغيّــر مستمر، تشرق الشمس وتغيب، تعصف الرياح وتهدأ، تفيض الأنهار وتجفّ، البحار في مدّ وجــزر منتابعين، والأمطار في دورة حياة متكرّرة، وتتمو البذرة لتصير نبتة ثمَّ بذرة من جديد، وكلّ يبــدو ليختفي ثمّ يبدو، و الإنسان ميلاد فشباب فكهولة فشيخوخة فوت وت و الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي أحسَّ الموت، وأدرك أنَّ المجيء إلى العالم ليس نزهة، فأخذ يطمح إلى البقاء ويبحث عنه. ولهذا بكى الشعر اء الشباب بعد فو اته، وهم يبكون فيه فوات لذّات حسيّة أُولعو ا بها، وحلول المشيب مؤذن بدنّو الأجل، بعد أن كانو ا في هناءة عيش بالشباب، لا يرد الموت على خـــاطرهم إلاًّ لماماً. ونر اهم في تصويرهم لتجاربهم ينصرفون عن ذلك الأسلوب الفخم، ((فيصفون المعاناة دــن خلال رؤية لها جانب كبير من الصدق، وإن كانو ا في بعض المو اقف يهربون إلى أحـــلام اليقظــــة، يُصوّرون من خلالها قدرتهم على تحقيق الفعل، من خلا مغامر ات ترتبط بالخيال أكثر مـّا تــرتبط

وقد وجدت الشكوى بيئة مناسبة في الشعر الأندلسي، واكتسبت بعداً إنسانياً ورمزياً، أثبت أنَّ الثاعر الأندلسي ليس مجرّد مقلّد، وإنّما تابع مسيرة الشعر اء العرب في عدّ الشكوى متنفّسة الوحيد وملاذه من هموم الحياة ومصائبها.

فقد كانت الشكوى الوتر الحزين الشجي الذي عزف عليه الثاعر الأندلسي ألحانه الحزينــة، ومهما كان الباعث على الشكوى، فقد كانت شكوى الأندلسي في قصائده مريرة مغلّفةً بالألم والحزن، ومبطنّة بالرجاء المعقود على مَنْ يبثّه شكو اه.

وقد كثرت في الثعر النسوي الأندلسي صور المر أة الثاكية، واستطاعت هذه الصــور أن تحتوي آهات الثاعرات الأندلسيات ودموعهنّ الثي انطلقت من شكو اهنّ من ذهاب الثباب وحلــول المشيب، ومن العجز الذي تصير إليه المر أة المعمّرة في مجتمع يحتاج إلى القوّة، ليُّـــاوم عوامــــلـ الفناء التي تُلاحقه.


r- الإنسان والزمان في الثعر الجاهلي: د. حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة النهضة اللصرية، دار الاتحــاد


ونجد إحدى هذه الصور عند مريم بنت أبي يعقوب الفصُولي الثلبي الحاجّة، وهــي أديــــة
شاعرة، جزلة مشهورة، كانت تُقلّم النساء الأدب، وتحتشّ لدينها وفضلها، وعمّرت عمر اً طويلاً.

 والهُ أعلم، من شلْب "(1).

ومن شعر ها وقد كَبرت:

## 




 شيخوختها في صورة شاعرية ربّما عجز عن الإتيان بمثلها كثير من الشعر اء الفحول، فكانت بارزةً

 الخطوط، وقد رقَ عظمها، وتُلهل جلدها، فأخذت تنبّ على الأرض للوصول إلى العصا، كما يدبّ الطفل الصغير، وبعد أن تحصل عليها، تششي مستُينة بها، كما يششي الأسير الدكبّل بالقيود، هــــنـ

اثتكت مريم منها.


 اللتكّان المالقية. ولابدَّ أن تكون قد عاثّت في القرن الحادي عشر، ذلك لأنَّ ياقوت الحموي يذكر أنَّ
 أو صديقاً لغانم ( ابن الوليد المخزومي المالقي ) الكاتب والثاعر الذي كان يتردّد على بلاط باديس ملك غرناطة.
Y- جذوة المقتس في تاريخ علماء الأندلس: 「/.0 7.

ور الحكاية التي يرويها ياقوت، يُقدّمها فيهها كعجوز، وربّما كان ذلك سبباً لعدم الاســتياء مــن أنّها كانت مُصاحبَة للكتّاب.
ينقل لنا ياقوت كلمات يحيى بن محمّد الذي يذكر بأنّه كان هو وأصحابه مع العجوز الثاعرة المعروفة بابنة ابن الستّكان المالقية، فمرَّ عليهم غر اب طائر، فسألو ها أن تصفه، فقالت على البديهة:

قلت له: مرحباً يا لون شعر (لصــبي(1) مرَّ غراب بنا يمسـح وجــه الربــى

لو تأملّنا هذا البيت الشعري جيّداً، لوجدنا صورة امر أة تشكو، ولكن بصورة خفَّة، إنَّها تشــكو من العمر ومن انقضائه السريع، فلون الغر اب قد ذكّرها بلون الشّعر أيام الثباب، وعندما قالت له: " مرحباً "، فهذا يدلّ على حنينٍ وشوقٍ إلى تلك الأيام الخوالي، ولا تخفى علينا تلك النغيـــة الحزينـــة الدفينة التي تعيش في داخل الثـاعرة، فلو لم يطلب منها مَنْ كان معها أن تصف هذا الغر اب، لــــــا

تكلّمت، ولما عبّرت عن تلك الحسرة التي تكاد تأكل قلبها، ولما كنّا سمعنا شكو اها. هكذا رسمت الثاعرة صورة المر أة الثاكية التي ملأ الهمّ قلبها، واعنصر فؤادها، فوجــدت في شكو اها الخفّية متتفّساً لهمومها و آلامها الكامنة. ولم تكن مريم و المالقية الشاعرتان الوحيدتان اللتان جسّدتا صورة المر أة الشاكية من مــرور الثباب وحول الشيخوخة، بل إنّنا نجد الثاعرة قسمونة قد رسمت أيضاً هذه الصورة بكلً أبعادها. وهي شاعرة يهوديّة، اسمها الكامل قسمونة بنت إسماعيل بن نغريلة اليهودي، من أهل المئة

السادسة، كان أبو ها شاعر اً، فاعتتى بتأديبها، وشجّعها على أن تكتب القصائد و الموشّحات. وقد ذكر ها المقرّي بين مجموعة من شعراء غرناطة، ولم يذكر شيئًا عن بلدها، لذلك نُرجّح

أنّها كانت غرناطيّة، فغرناطة كانت مليئة باليهود المتجمّعين فيها.
إنَّ شاعرية قسمونة لم تّقف حائلاً أمام شبابها الذي أخذ يمضي دون زو اج، فقـ وقفت يومـــاً أمام المر آة، تتظر إلى نفسها، فرأت جمالها، ور اعها ألاّ ينقّمّ إليها أحد يطلب يدها، وقد بلغت أو ان التزويج ولم تتزوّج، فقالت نشتكي، آسفة على شبابها الذي ينقضي:

فوا أسفي! يمضي الثــبـبابُ مُضــيّعاً ويققى الأي مـا إنْ أســـميّه مُفْــرَدا(٪)

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- نقلاً عن شاعر ات الأندلس: ص • } 9 . \\
& \text { نز نزهة الجلساء في أشعار النساء: ص MV. }
\end{aligned}
$$

لقد عكست الثاعرة من خلال شعر ها صورة المر أة الثاكية المقهورة التي نال الزمن مــن شبابها، فصوّرت صـادقةُ هذه العاطفة المتأجّجة التي طغت على جو انب شخصيتها، فبــدت حزينـــة يائسة، تبث شكو اها، وتُعبّر عن أسفها على حالها وعلى شبابها الذي يضيع من بين يــديها، دون أن تستطيع فعل شيء.
و إمعاناً منها في إبراز هذه الصورة وتجسبدها وبيان معالمها، لجأت إلى تشبيه نفسها بالثمرة
التي نضجت، وحان وقت قطافها، ولكن لم يأبه بها أحد.
هذا وقد ساقت الشاعرة في شعر ها المعاني التي تداولها الشعر اء من قبل، لكنهــا تتاولتهــا بشيء من التجديد، وحسن التصرّف في الصياغة و المعنى.
ولم تكن صور الثككوى من ذهاب الثباب وحلول الثيخوخة، هي الوحيدة السائدة في الشعر النسوي الأندلسي، بل إنّنا نلقى صور اً أخرى للشكوى من بينها: صورة المر أة الشاكية من الوحــدة و الوحشة وبعد الحبيب.
عندما يكون المرء وحيداً، لا يجد مَنْ يأنس إليه، أو يشعر بوجوده، فإنّه يهر ع إلى ماضـــيه، وما حقّقه فيه، فيشعر بالفرق بين الحاضر والماضي، ((وعندما يتذكرّ تلك الأيام الجميلة التي قضاها
 أجمل لحظات عمره، وضاعت معها القدرة على مو اصلة العيش و اللهو والانطلاق والقــدرة علــى تحقيق الذات، وأصبح عاجز اً عن كلّ شيء، مُنْكَرَاً من الناس)(") على أنَّ النّاس قلّمّا يفهمون المقصود بالوحدة أو مداها، فالزحام لا يُحْسب صحبة، والو الوجوه المنظورة ما هي إلاَّ معرض من معارض الصور، وأصداء الكلام ما هي إلاَّ رنين أجوف حين يخلو من المودّة. وقد صدق أرسطو حين قال: " مَنْ سرّته الوحدة، فهو أحد اثثين: إمّا حيوان آبد أو إله ".

 للتخفيف عن نفسه إلاّ بالثكوى.
و العاشقون كما يتغزلون وينعمون بقول الغزل، من حقّهم أن يشكو ا أيضــــا وكــذـلك تفعــل
 بقسوة الحياة من حولهن"، ويأسهنّ منها، و هذا التعبير في الغالب شكوى من الحرمـــانـ، وكلّارنـــا زاد الحرمان، كان ذلك أثندّ للّوعة و أنطق بها.

1- الهو اقف الإنسانية في الثعر الجاهلي (الالتزام والاغتراب والتمردّ): تـــأليف: أ. د. حسـنـي عبــد الجليـلـ


وممّا نجده من شكوى الشاعرات، ما يلقونه من عناء نتيجة بعد الحبيب عنهنّ. وقد بــرزت هذه الثنكوى واضحة عند حفصة بنت حمدون الحجارية، فها هي تقول شاكية من الوحشة و الوحــدة بعد فر اق أحبّتها:


نلمح في هذا الثعر صورة المر أة الثاكية التي تبدو ملامحها واضحة جليّة، فهـي حزينــة، جريحة النفس، ملتاعة الفؤ اد، مؤرقّة الجفن.
تشكو من الهجر و الفر اق الذي كاد يقتلها، وتصف تباريح الهو وى وما تنفعل بها، كما تُصـــورّ وحدتها وسهر ها ودمو عها وكآبتها، وتتحدّت عمّا تُقاسيه من حرارة الشوق ومرارة الحرمان. ولو لم يكن لأحبّتها مكانة عميقة في قلبها، لما تجرّأت على التصريح بشكو اها، وبثّ لو اعج نفسها، وتصوير معاناتها بعد فر اقهم الأليم. على خلاف أم العلاء بنت يوسف الحجارية التي تشكو بصوتٍ خافتٍ رهيف، فتقول لــــللك الذي ألحّ على قلبها، فانعطف إليه:


 إنَّ أم العلاء أكثر استحباء من غبرها وهي تتغزّل، إنّها أيضاً أهدأ صوتاً وأرهف إحساســـاً وهي تشكو، وشَكْواها لم تأت خالصة، بل ضمنتها اعتذار ها وأسفها. و هي من خلال أبياتها رســـت صورة المر أة الشاكية التي أتقلتها الهموم، و اكتوى قلبها بالنار، فانبرت تتحدّث عما آل إليه حالهــا،
 وقعت فيه من أخطاء كان صـادر اً عن ثقتها بكرمه ونبل أخلاقه.

هكذا قدّمت أم العلاء صورة المر أة الثاكية التي بدت وكأنها مسكينة تســتعطف أو متســولّة تستجدي أكفّ المارّة و المحسنين، وشعر ها هذا يكشف عن شعور عميق وصدق إحساس ومقدرة فنيّة.

$$
\begin{aligned}
& \text { - - نفح الطّيب: }
\end{aligned}
$$

وو لاّدة بنت المستكفي من الثاعر ات اللو اتي كانت لهنّ وقفة طويلةً للشكوى، وشكو اها كانت من فر اق صاحبها ابن زيدون، فقد غاب عنها بعض الوقت، فكتبت إليه:















 ومن الثاعرات اللواتي رَسَمْنَ في قصائدهنّ صورة المر أة الثاكية: قسمونة بنت إسماعيل،
 صاغت شكو اها بأسلوبٍ جميل، جعلته في إطار خطابٍ وجّهته إلى ظبيةٍ كانت عندها، فقالت:



$$
\begin{aligned}
& \text { ت-r نزهة الجلجاء في أثشعار النساء: ص AV. }
\end{aligned}
$$

لقد مضت قسمونة على رسلها في الثكوى بأسلوبٍ رشيقٍ وعبارة غنائيةٍ وقسماتٍ كســيفةٍ ومعانٍ حزينة، عندما وقعَ بصر ها على ظبيةٍ كانت تقتتيها، فأخذت تخاطبها، وتُقارن نفسها بها، فقد رأت فيها عالمها بكلّ ما فيه من جمال كجمال الحور، وقسوة النوحّش والعزلة، فالظّبية وحيدة، وقد
 الحزن عليهما، فالنغمة الحزينة للشاعرة تصدر عن وحدتها التي تشكو منها، كما تصدر عن انعــدام القرين مع جمال الشباب.
وشكو اها لم تكن من الوحدة وعدم وجود الحبيب فحسب، و إنّما تشكو أيضـاً من القَرَ، فهــي تُلقي لومها عليه، لأنّه هو السبب في حالة الوحدة التتي تعيش فيها، فلو أنّه رأف بحالهــا ونـا، وجمعهـا بشريك حياتها، لما كانت الآن حزينة وحيدة في بيتها، تشكو ما تُقاسيه من وحشةٍ وحسرة. لقد استغرقت قسمونة في رسم صورة المر أة الثاكية وبيان معالمها، فهي امر أة جمبلة فاتتة، لكنها وحيدة، مفردة، حزينة، عاتبة.

وقد امتاز شعر ها بأسلوبه الر ائق وسهولته، مع إبداع في التشبيه و التصوير، على الرغم من أنَّ المعاني التي ساقتها هي معانٍ تقليدية متداولة، لكنّها قدّمتها بصياغة إِّا جديدة.
و هكذا نجد أنَّ تلك الصور التي رسمتها الثاعرات الأندلسيات للمر أة الثاكية قد جمعت بين آهة اليأس التي خلّفتها الثكوى، وبسمة التفاؤل التي تُتنّي النفس بتحقيق الآمال التي تصبو إليها.
" الجمال هو ما يحرّك النفس و الشعور لما ير اه الإنسان بعينيه أو يدركه في قلبه "(1".
و والجمال مفهوم يتّسم، مثل سائر المفاهيم، بقدرٍ كبيرٍ من الذهنيّة والتجريد، في حين يكون الجميل على الغالب - شيئًاً ماديًّا حسّياً ذا خصوصية معيّنة.

وليس من شككّ في أنَّ تُلّق الإنسان بالجمال قديم جداً، واستمتاعه به قديم قدم الإنسانية، وما
تركه لنا من آثار منذ العصر الحجري الأول حتى عصور الحضـار ات القديمة المعروفة يشهـ علـىى الانى صحة هذا الر أي، فإذا أخذنا مثالاً الحضارة اليونانية، نرى أنَّ اليونانيين - حتى قبل عصر الفلســـــة
 مظاهر الجمال الخالدة في الفن و الطبيعة.

والإنسان بطبعه يُدرك الجمال بصورة ما، ولعل جميع بني الإنسان لهم هذه المقررة، وما من
 منسجم متتاسق.

و الجميل في إجماع الناس هو ما يُنشئ في الذهن فكرة سامية عن الثيء فــي الطبيعـــة، أو عن الموضوع في الفن، فيبعث في نفسك عاطفة السرور منه، والإعجاب به. ولعلّ جمال المر أة أبر ع مثل للجمال الطبيعي، إنَّه جمال ينشر الحبّ و الفتتة في كلّ نفــس، ويملك على الناس جميعاً مشاعر هم وقلوبهم وعقولهم. وقد كان العرب يُؤثرون الثربية البيتية والأخلاق الكريمة على الجمال، فللبيت أثر بارز في أخلاق المر أة وفي نجابة الأو لاد، وهو أثر دائم، و الجمال صورة زائلة، فكانوا يهتمّون بالبيت الطيّب المنجب، ليكون النسل نجيباً صحيح البنية و العقل، لذلك فضتّوا أصـَالة البيت على جمال المر أة. ويرى د. عز الاين إسماعيل أنَّ " العربي القديم لم يُفكّر في الجمال، وإن كان قـــد انفـــل بصوره، وهو لم ينفعل بكلّ صور ه، بل انفعل بصوره الحسيّة، بخاصة ما استقبل بالعين فكان رائقاً، أو بالفم فكان لذيذاً، أو باليد فكان ناعماً، و هذا يجعلنا نتنبه إلى أنَّ العرب منذ اللحظة الأولى كانـــت

نزعتهم حسّية في تذوّق الجمال "(؟).

1- القيم الروحيّة في الثعر العربي قديمه وحديثه : ثريّا عبد الفتاح مَّحَس، دار الكتاب اللبناني، بيـروت،
ص V•I•

ويكتشف الدكتور شكري فيصل أننَّ " هناك إلى جانب مفهوم الجمال عند الجاهليين، طبيعتهم الخاصّة التي مكنّت لهم من أن يتذوّقو ا هذا الجمال وأن يُقبلو ا عليه "(').

ويكره العرب الجمال البار ع، لما يحدث عنه من شدّة الإدلال، ومن الخــوف مــن محنــة الرغبة وبلوى المناز عة وشدّة الصبوة وسوء عو اقب الفتتة، لكنّهم كانو ا يُر اعــون حســن الالا وجمال الجسم، وتتاسق أعضائه. ولهم صفات ونعوت ذكروا أنهّا تُمتّل جمال المر أة تختلف باختان الأذو اق

فقد سُنِلَ أعر ابي: " أبيّ النساء أعجب إليك؟ قال: أعجبهن التي ليست بالضر ع الصغيرة، و لا الغانية الكبيرة، وحسبك من جمالها أن تكون فخمة من بعيد، مليحة من قريــب، أعلاهـــا قضـــيب، وأسفلها كثيب، كانت في نعمة، ثمّ أصابتها فاقة، فأثّز فيها الغنى وأدّبها الفقر "(٪). وسُثِلَ آخر عن أفضل النساء، فقال: " أفضل النساء أطولهنّ إذا قامت، وأعظمهنّ إذا قعدت، وأصدقهنّ إذا قالت؛ التي إذا غضبت حلمت، وإذا ضحكت تبسّمت، وإذا صنعت شيئًا جوّدت، التـــي تطيع زوجها، وتلزم بيتها، العزيزة في قومها، الذليلة في نفسها، الــودود الولــود، وكـــلّ أمر هــــا محمود"(r).

وقد فلسف العرب الكلام في الحُسن، وحاولو ا وضع قو اعد للجمال، ووُجِدَ من يُسمّى "جهابذة
 و الممشوقة، والتي لابُدَّ أن تكون كاسية العظام. و أفاضو ا في ذكر محاسن كلّ عضو وعيوبه، وبدؤوا بالوجه، فقالوا: " إذا كان قوام المـــر أة يسحر الرجل، ويعجبه بما فيه من إغر اء، وما يحمل من حُسن، فإنَّ الوجه لا يقل عن القو ام إغر اءً، وإذا كان القوام هو الرمز الأول لجمال المر أة، فإنَّ الوجه هو الرمز الثاني لاكتمال هـــذا الجمــــالـ؛ ولهذا قالوا: ليس المر أة الجميلة الني تأخذ بيصرك جملة على بعد، فإذا دنت منك، لم تكن كذللك، بل الجميلة التي كلّما كرّرت بصرك فيها زادتك حسنا" (گ). فقد كانوا يُفضتّون الوجه الأبيض النقي الصـافي الذي يشعّ نور اً وإشر اقاً وضياءً حتى كأنــــهـ الثشمس بهاء ونقاءً.

1- تطورّ الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة : ص VA. r- المر أة العربية / سلسلة أخبار العرب : تأليف : حسن مغنيّة، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيـروت، لبنان، 19Ar r-६- صورة المر أة في شعر عمر بن أبي ربيعة : ص 11^.

ويستحبّ في المر أة أن تكون عيناها كحلاء متل عيني الغز الة أو عيني البقرة الوششية فـي الصفاء والسعة.

 تقول العرب.

 أهميّة الشُعر في إظهار جمال المر أة، فجمال الشْعر يحدّ نصف حُسن المر أة. ويُستحبَ في المر أة أيضاً أن تكون طويلة القامة ممشوڤة، دقيقة الخصر ، طويلة العنق، ملثقّة الساقين والساعدين.
 تُفضتل المر أة القبيحة، فقت " قيل لحكيم تزوَّجَ بقبيحة: هلاَّ تزوّجت بحسناء؟ فقال: اخترتُ من الثُــرٍّ أَقَّه "(1).
ويُروى أيضاً أننَ رجلاً شاورَ حكيماً في التزوّج، فقال له: " إيّآكَ والجمال:


وقال: الجمالُ للرّجال مَطْمع، وأنشد :


 الأغلبية الساحقة منهم، و لاسيّما الثعراء.

فقـ رسم الشاعر الجاهلي للمر أة التي أحبّ، صورة جميلة متكاملة الســمات، حتــى ليحــار الباحث الددقّق في هذا الشعر أيَ حبييات الثعراء، لأنَّ أحداً منهم لم يترك ملمحاً من ملامح الجمال إلاَ خصنَ به محبوبته، فالمر أة في تصورّ الشعراء الجاهاليين مستودع الجمال كلّه وصورته وتمثالها.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- المختار من محاضرات الأدباء ومحاورات الشعر اء والبُلغاء : 「/ } \\
& \text { الr }
\end{aligned}
$$

و" إذا كان لابُدَّ للجمال من صورة ومثال، فإنَّ جســـد المــر أة هــو مـــادّة هــذا الجمــال وصورتنه"(').

و العبار ات الكميّة التي وصــف بها الثناعر الجاهلي المر أة الجمياـــة أمـــر مثيــر للغايــة، و"يروي الإخباريون فيما نقلوا من أخبار العرب الجاهليين حكايات وأشعار اً تتضمّن معـــايير دقيقــة لجمال المر أة في العصر الجاهلي "(؟). ويمكن لقارئ الثعر الجاهلي أن يتمثّل المثال الأعلى للجمال، سواء كان جمــالاً حستّـياً أم معنوياً يتُصل بالسجيّة أو الأخلاق، أو عذوبة الروح، وحلاوة الحديث، ذلك أنَّ الشعر اء الجاهليين قد
 يفيض حيويةً، ويمتلىئ بصفات خُلقية وروحيّة زادته جمالاً على جمال. لقد قسّم الشاعر المر أة (الكلّ)
 ويصف ما فيه من جمال حسّي، ويحاول تصوير الحيوية الكامنة في تلك الأجزاء. ومن الظو اهر الواضحة في الشعر العربي بعامّة، في حديث الثاعر عن المــر أة، التركيــز على الوصف الحسّي للمر أة، والحرص على تجسيد الملامح الجسديّة الماديّة لها، ((و الوصف الحسّي

 نفسه، فإنَّ إطار ها الخارجي يُمثّل صورة الحياة المنشودة، التي يحلم بها كلّ إنسان، صورة المثّــال للجمال)( ${ }^{(r)}$

وتلنقي نظرة الشعر اء إلى الجمال الجسدي عند معنـى واحــد هــو : التتاســق و التتاســبـ والانسجام، و على الرغم من ذللك يبقى التتاسب بين الأعضاء مسألة نسبية، تختلف الأنظـــار فيهــا، ولابدَّ من شعور الناظر المتذوّق للجمال، وهذا هو رأي العقّاد في الجمال عامّة، وليس جمال المرأة وحسب، " فآية الجسم الجميل أن تتهض أعضاؤه حرّة، سلسة، ميسورة الحركة، لا ترى عضو اً منها عالةً على سائر الأعضاء، ومن هنا جمال الرأس الطامح و الجيد المشرئب، والصدر البارز "(ڭ). و اهتمام الشعر اء بالجمال الجسدي للمر أة لا يعني إهمالهم لجمالها الخلقي و اللفسي، فقد كـــان
 1- عالم المر أة في الثشر الجاهلي : حسني عبد الجليل يوسف، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القــاهرة، 1919، ص 17.17
 «- الحياة والموت في الثعر الأموي : ص 90 ع. ६- العقّاد والمرأة : ص .
















 الضّتى، صفراء العشيّة.




 لليّة. وباجتماع تلك الصفات مع هنه العناصر ترنسم صورة المر أة الجميلة في الشير العربي عائة، والجاهلي خاصتّة.



 وتحتّنوا عن جمالها، وتنغّوا بمفاتن جسدها، ((ولم يتركوا عضواً من أعضائها إلاًّ وتتاولوه بالوصف و الذكر و التتثبيه، وقد ابتعدوا في هذا الضرب ما أمكن عن الألفاظ الفاحشة، والتزموا حــوود الأدب ور اللياة "(1).

والمر أة الأندلسيّة - بشكل عام - كانت تتتتَع بقسط و وافر من الجمال، وذلك بشــهـادة ابــن الخطيب الذي يقول: " وحريمهم حريم جميل، موصوف باعتدال السمن، وتتتمّ الجسوم، واسترســـل الشعور، ونقاء الثغور، وطيب الشذا، وخفّة الحركات، ونبل الكلام، وحسن المحاورة، إلاَ أنَّ الطول يندر فيهنَّ "(()).

يبدو من خال كلام ابن الخطيب عن نساء الأندلس، أنهنّ قد تنتّنْ بالصفات التي كان الجاهلي
يحبّها في المر أة الجميلة، باسشتاء صفة الطول التي قلّت بينهنّ، وغلبت عليهنَّ القورد اللتوسطّة.

 والنهود و الأصابع... دون أن يخرجوا عن الذوق العربي المألوف في الغالب، وإن كنّا نلحظ تذفّ
 مثلاُ، وامتلاء الأعجاز ... وما إلى ذلك.

والأوصاف الغالبة في غزلهم بالمر أة الجميلة، أوصاف قـيمة، ألحَّ عليها الشعر اء العـرب،
 الخصر، ناهدة الصدر، وجهها أبيض مشرق كالشمس، وعيونها حور كعيون الظباء، وفمها عــبـ لذيذ الطعم كطع الخمر المعتَّة الممزوجة بالماء، والأسنان ناصعة البياض كحبّات اللؤلؤ، والثـَّـر أسود فاحم مسترسل، والخد أسيل ناعم، والبشرة صافية نقيّة بيضاء.
 جعل صور هم نسخة مكرّرة عن صور الشعراء القدامى، رغم تباعد العصور بينهم، ورغم اختلافهم ا- الغزل في الشعر الأندلسي (العصر الغرناطي) : ص 09.



عنهم في البيئة، وقد نلمح بعض الإضافات اليسيرة في أوصاف بعضهم، استمدّو ها من و اقع العصر، و البيئة الجديدة المتحضرّة "(1)
ولقد تجرّأت الشاعرات الأندلسيات، ووقفن بصـابة إلى جانب الشعر اء، لنتُافسهم في رســـ

 المقاييس الجمالية الحسّية التي يرونها في المر أة، و إلى أيّ حدِّ تفوّقن على الشعر اء. وأولى هذه الصور نلقاها عند الثاعرة قمر، التي تصف جمال الجــواري المغنيّــات فــي العر اق، وتحديدا بغداد، فنقول:




 قصيدتها، فتحدّثت عن أوصـاف حسّية، وأخرى خُلقيّة نفسيّة. فمن الصفات الحسّية التي أغدقتها عليهنَّ أنّهنَ جميلات، ساحرات العيون كالظّباء. وسردت مجمو عةً من الصفات الخُلقيّة و النفسيّة، فهنَّ متحلّيات بأخلاق طيّة حميدة، حتى كأنَّ الحبّ العــذري استمدَّ قيمه من أخلاقهنَّ لشدّة سمّو ها ورفعتها، وهنّ مُتْرَفات، يَحِشْنَ في غنى ونى وهناء ونعيم. و لا يخفى علينا أنَّ المعاني التي ساقتها الشاعرة في إطار صورتها هي معانٍ تقليدية، ولكنها استطاعت ببر اعتها ومقدرتها الفنيّة أن تضفي عليها شيئاً من روحها، فأخرجتها إلى رحاب الأندلس الغنّاء، بما أسبغت عليها من صور وتزيينات أندلسيّة، فغدت وكأنهّا تُقال لأولّ مرّة.
 الحنين والشوق، تُوقظ في النفوس حالة من التعاطف مع الثاعرة، والر أفة بحالها، وهذا إن دلَّ على

شيء، فهو يدلّ على قدرة الشاعرة على تسخير مو اهبها الفنيّة في سبيل خدمة غرضها. و هذه البر اعة في التصوير امتدّت إلى الثناعرة مهجة بنت الثنّيّاني القرطبية، التي أبدعت في تسجيل صورة المر أة الجميلة، فقالت:


$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الغزل في الشعر الأندلسي " العصر الغرناطي ": ص } 09 . \\
& \text { ن نفح الطَّبب : }
\end{aligned}
$$

## 


 وأخذت تحاول جاهدةً طردهم ومنعهم من نيل شيء منـه

يتمنّى كلَ مُحبّ مفتونٍ بها، أن يحظى بليلةٍ من ليالي العمر بين ذر اعيها.
وعلى الرغم من أنَّ الثشاعرة صنعت صورتها بخيوط مشرقية نقلليديّة، إلاً أنَّها ألبستها مــن
حلل البيئة الأندلسية الجديدة، فحازت بذلك على رضا وإعجاب العديد من الأذو اق . ونُشابهها في الإجادة و التفنّن في وصف محاسن المرأة الجميلة، الثاعرة حفصة الركونية في قولها:

## 





لقد ذكرت حفصة مفاتن المر أة الجميلة، وتتّبت أجزاء الجمال فيها، فتحدّثت عــن جيـد ها ولحاظها ورُضابها وخذّها وثغر ها وأسنانها، وفصتّت هذه المحاسن، وأغدقت عليها أجمل الأوصصاف،

 طعم الخمرة لذّةً وعذوبةً وطيب ر رائحة.

واستعارت للخدّ لون الورد الأحمر الذي يسلب الألباب، ويُيهر العيون، كما عرّجت على وصـــ
الثغر البرّاق الذي افترَّ عن ابتسامة كثفت ما خفي من أسنان بيضاء ناصعة أثبه ما تكون باللآلىئ.

 غدت صورنها أندلسيّة الطابع، منمقة الوصف، مزركشة بأز هار رياض الأندلس.

وقد سجّت حمدة بنت زياد المؤدّب صورة أخرى للمر أة الجميلة في قولها: أبـــاحَ الــــمعُع أســـراري بـــوادي



 لقد مضت حمدة في تصوير المر أة الجميلة، مازجةً بين صفاتها و عناق الطبيعة، فالثـــاعرة
 عناصر الطبيعة تمتزج في أغلب موضوعات شعر ها

 فاحم، كالليل في سو اده و عتمته، أمَّا وجهها فهو كالبدر إشر اقأ وبهاءً وجمالًاً.

 تطلب النوم فلا تلقاه.

 أندلسي، في رحاب طبيعة الأندلس، مؤكذدة جمال موصوفتها.

هكذا رسمت حمدة صورة المر أة الجميلة في شعر ها، وكذلك فعلت قمر ومهجــــة وحفــــــة
 نووذجها الشعري للمر أة الجميلة نتاج الثعر اء للصورة ذاتها. ونخلص من خلال المقارنة بين أشعار تلك الثاعرات، وما نعرفه من أثشـعار للثــعر اء أنَّ الشاعرات لسن أقلّ قدرة وبر اعة على وصف المر أة الجميلة من الشعراء الرجال، لأنَّ الجمال خُّقَ
 يمتلكه. مع أنْنا لا نعدم وجود كثير من الشعراء الفحول الذين أبدعوا في تقّيم صورة المر أة الجميلة في أثعار هم.
1- الصصدر السابق : K/YIY/.

جاء في لسان العرب: " الغَيْرة، بالفتح، المصدر من قوللك: غار الرجل على أهله. قال ابــن


 و الغيرة حالة عاطفية حيازية، تتّصف بخشية فقدان موضوع يتعلّق به الفرد تعلّقاً شديداً، وقد يكون هذا الموضوع أنثى (بالنسبة للذّكر)، أو ذكر اً (بالنسبة للأنثى)، أو شخصاً آخر، أو ملكيــة، أو سو اها من الموضو عات.
وتُستعمل عبارة " الغيرة " على وجه الخصوص للإشارة إلى الشعور النـــاتج عــن خثــية
تفضبل الشخص المحبوب لشخص آخر، فالغيرة تُمثّل الجانب الأناني للعلاقة الغر امية، هذه العلاقـــة
 القضـاء على كلّ منافسيه، حتى يبقى هو وحده المحبوب، وهو وحده المفضتــل، فـــالغيّور يــرفض المشاركة، ويريد أن يجعل من نفسه الموضوع الوحيد الذي يستقطب مشاعر الآخر . وللغيرة أثر إيجابي، يكمن في الدور الذي تلعبه في تأكيد عاطفة الحبّ وترسيخها في نفـس المتحابّين، ولكن علينا ألاّ ننسى أنَّ كثرة الغيرة نؤدّي إلى الإضجار والإمـلال، وبالتالي يــنجم عــنـ ذللك حدوث النز اعات و الخلافات التي تتنتي بآثار سلبية مؤلمة.

ولذلك ينبغي التمييز بين نو عين من الغيرة: الغيرة كسمة من سمات الشخصــية الإنســانية، وهي سمة يعتقد البعض أنّها تتَّصف بالكونيّة و الفطرية، وحالة الغيرة التي تُشير إلى الغيرة كتجربـــة مُعاشة قد يمرّ بها كلّ فرد.

وموضوع الغيرة من الموضوعات التي تطرقّ إليها الثـعر اء فــي قصـــائدهم علــى مــرّ العصور، وقد برز هذا الموضوع بوضوح في شعر شاعرات الأندلس، ولا عجب في ذلك، فــالمر أة كانت وما تز ال أثدّ غيرة من الرجل، وأكثر رغبةً في امتلاكه لنفســهـا دون ســـو اها. ومــن بـــين

الثاعرات اللو تي تمتّعن بهذه السمة: ولاّدة بنت المستكفي، فقد كانت لها جارية سوداء اسمها عتبة، غنّ مرّة في حضرة ابن زيدون:


فسألها ابن زيدون الإعادة بغير أمر ولاَّدة، وكان قد بدا عليه الإعجاب الشديد، فاضــطربت و لادة، وامنقع لونها، وخبا منها برق التبسّ، وبدا عارض التجهّم، فعانبت جاريتها و لامتها، ثمّ كتبت إلى ابن زيدون:


 حين ظهر لو لادة أنَّ حبيبها قد مال عنها إلى جاريتها، تسربّب الغيرة إلى نفسها، و اشــتـعلت في داخلها كنار هائجة، و استبدَّ بها الغيظ و الغضب، ومن شدّة غيرتها، لم تستطع أن تُخفي تجهّمهــا وتأثّر ها، فاندفعت تُعاتب صـاحبها، وتُعْفّه بأبياتٍ تتطوي على التعالي و المرارة معاً. ولو تأملنـا قصيدتها لليّاً، لوجدنا أنّها مليئة بالمشاعر المتتاقضة، والعجــب الجــريح حــين صـارت مستبدلة بامر أة أخرى ذات مكانة دنيئة، والألم الذي اعنصرها حين رأت نفسها مهجــورة. فأبياتها تتأرجح بين الشدّة و اللين، و العتاب والرجاء في أسلوبٍ تخيّرت ألفاظه ومعانيه بعناية ودقّة. وهي في هذه الأبيات تُدافع عن جمالها وكبريائها، فتُشُبّه نفسها بالغصن المثمر تارةً، وتجعل من نفسها ندّاً للبدر في سمائه تارةً أخرى.

لقد كانت غيرة المر أة المحبّة التي تحرّكت في خاطر الشاعرة سبباً في إنشادها تلك الأبيات التي جاءت في مقام التذمّر و الغيرة والاحتجاج المهذّب، ومن المككن أن يكون هذا الحادث، هو مـــا جعل ولاَّدة نتطلَّع إلى أحد وزراء ذلك الوقت، وهو الوزير أبو عامر ابن عبــدوس، فهكــــا تلـعــبـ الغيرة في قلب المر أة، وتكون سبباً من أسباب جفائها لعاشقها وسخطها و غضبها عليه، وربّما يكون ابن زيدون قد فعل هذا ليُثير فيها غريزة الغيرة.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: القسم الأول / الـجلّد الأول، ص ابی. } \\
& \text { r- ديوان ابن زيدون ورسائله : ص זّ. }
\end{aligned}
$$






 الْفَّهــــرْ $\qquad$
 بـــاللّة قَـــلْ لـــــي وأنـــــتَ أَرى
 لقد تعكرّ جوٌ الحبّ بين الحبييين عندما تتاهى الخبر إلى حفصة بأنَّ عثــيقها يحــبّ فتـــاة سوداء، فلم تجد وسيلة للإفصاح عن مشاعر ها إلاّ بكتابة تلك القصيدة التي تحمل في طيّاتها مشاعر الغيرة الممزوجة بالسخرية من حبييها ومن الجارية. إنَّها تُبو امر أة غيّورة، تكاد الغيرة تتهش أوصـالها، ولكنها تحاول أن تُخْفْهـــا وراء ســتار السخرية والاستهزاء بتلك الأخرى المنافسة لها.

ولو أمعنا النظر ، لوجدنا تشابهاً بين قصيدة حفصة وقصيدة ولاّدة التي كتبتها أيضاً بــــــــا أن لاحظت إعجاب حبيها ابن زيدون بجاريتها عُتبة، فكلا القصيدتين جاءت تعبير ا عن غيرة صاحبتها من حبييها الالي تحول عنها إلى جاريتها السوداء التي لا تحمل أيّ معنى مــن معــنـي الجمــال أو الإشر اق، ولذلك لجأت كل منهما إلى أسلوب السخرية من الحبيب ومن المعشوقة السوداء. ولكن غيرة حفصة أقوى وأثندّ من غيرة ولاّدة، فهي تُعبرّ في صر احةٍ وجر أة في قولها:

## 

ولــو أنَــي خبَّتُــك فـــي عيــوني

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الإحاطة في أخبار غرناطة : ص . .O. } \\
& \text { r- الإحاطة في أخبار غرناطة : //.0.0. } \\
& \text { نـ }
\end{aligned}
$$

هذا لون جديد من غزل المر أة، أكثر اندفاعاً من طبيعة المر أة المحبّة، ففي حفصــة جــر أة

 وصلت بها الغيرة إلى درجة أنها باتت تغار عليه من نفسه، فهل سمعتم بمتل هذه الغيــرة؟! و هــلـ رأيتث مثيلاً لها؟!.
إنًّ الهوى الذي استبدَّ بحفصة، والغيرة التي عصفت بجو انحها، هما اللذان جعلاها تُعبرَ عن
 مرحلةً لا تُصدَّق، فهي تُقْصِحُ عن غيرتها من الرّوض بكلَ ما فيه، فنتول:





لقد برزت صورة اللر أة الغيّر رة بوضوح من خلال هذه الأبيات، فهي امر أة عاثشقة، متسستكة
 وروحها، وعجزت عن إيجاد دو اء شاف لهـ له.
إنَها تُعبُر عن غيرتها من الريّاض والمياه الجارية والأطيار الصادحة والنجوم المنوّرة، فهي
بنظرة المر أة تغار من كلّ شيء، وتتدّه حائلاً أو راصداً أو و اشياً أو حاسداً.

إنَّا تغار من المرئي و غير المرئي، ومن المادّة و المعنى، ومن الزمـــان و الدكـــان، ولهـــنا نلومها فهذه هي غيرة المر أة العاشقة، تُبْر عنها في جر أة ووضوحـ
 المجتمع العربي تعود في قسم كبير منها إلى جهل المرأة، وعدم استطاعنها إعداد الجيل الصالح، الذي





 يجب التتّه إليه، هو الددرسة الأولى التي ينشأ فيها الجيل الجديد ألا وهي الأم))("). وإذا ما أردنا أن نتحدَث عن دور الأم في حياتتا، فسيطول الحديث. فجردّد ذكر " الأم " هو ((حنين خفيّ إلى الطفولة، وهي الحضن لكّلَ خير وعطاء، ورحيلها هو رحيل للأمل كنَّـه، وبدايــــة
للثقاء والعذاب)(ب).




 وفي متل هذه الحالة يسرع الزو ج بالفلاص منها، تفادياً من نزول النكبات بأُسرته بسبيها، ويعـود
 العربي والأعجمي، فهي تتطوي على قـردة غير محدودة على العطاء والثفاني، إلى جانــب كونهــا رمز أ للوطن وللأرض والخصب)(\$).

1- تطوّر فنّ القصّة اللبنانيّة العربيّة بعد الحرب العالمية الثانية : د. علي نجيب عَطْوين، دار الآفاق الجديــة،

$$
\text { بيروت، ط1، } 9 \text { 19، ص זبז. }
$$



$$
\text { منشورات تَتاد الكتاب العرب، دمشق، } 999 \text { 1، ص \&o. }
$$




وهي المصدر الذي يُغذّي الكون بالأفراد، فتّكوتن الأسرّ، وتتشأ المجتمعات. وكما قيل: " من

 وفي الأمومة اجتمعت خلال البرٌّ، ونوائبُ الحقّ، وصور البطولة، وفضائل الإيثار، ومواطن





 سبيل اله، بل كان حقَ الوالدة في الطاعة أكبر من حقّ الرجل، فقـ روى البخاري ومسلم أنَّ رجـــا


وجاء أيضاً في الحديث الشريف: ((الجنَّة تحتَ أَقدامِ الأمَّهات))(1).

و هذا إن دلَ على شيء، فهو يدلَ على منزلة الأم العظيمة وقيمتها الكبيرة، فهي قبلة الإنسان
الأولى.
وقد كان للأدباء آر رأه هم في موضوع الأمومة، فذهب بعضهم إلى أننَ المر أة هي أمَ في الهقام
 الوظيفة الخالدة. ((فالأمومة في صديمها إنّما هي وظيفة نفسية، فلا يكفي أن تقوم الأم برعاية طفالها، والمحافظة على بقائه، بل لابًُّ لها أيضاً أن تكفل له أسباب حبَ الحياة و التُعلّق بها، وهذا لا يتحقَـق

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- أسواق الذّهب : ص آ! } \\
& \text { عالم المرأة في الشعر الجاهلي : ص } \quad \text { ع } \\
& \text { سورة لقمان : الآية /\& ا//. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - سورة العنكبوت : الآية /^/. }
\end{aligned}
$$

 (الخاصتّة) (الح

فالأطفال يمثلون حالة الأم النفسية، فإذا كانت الأم سعيدة، فإنَّ سعادتها ستـتن إلـــى نفــــية أطفالها، وستترك أثنر ها في نفوسهم، أمتًا إذا كانت الأم غير مشبعة بالحنان، فإنْها ((سترعى أطفالهــا بالعاطفة القلةة الني هي وليدة الجوع الناتج عن صر اع النفس بين الافافع و الفشل، فينتقل هذا القـــق العاطفي إلى الأو لاد، وبهذا نكون غريزة الوهم أبلغ تأثيراً فيهم)() (ث) لذلك شعرَ المجتمع القديم أنَّ فكرة الأم هي أولّ واجبات الضمير، وأكثر الأفكار ضــروررةً، ((فأخذ الشعر اء - في معظم الأحيان - يتساقطون على هذه الفكــرة، وبلغــت الأم لـــيهم منزلـــة التنقيس، وصحبوا خيالها في حلّهم وترحالهم، وأكثروا من ذكرها) () لا فقد كان بناء صورة الأم في أثشعار هم يستهوي قلوبهم من أعماقها، وهذه الصورة جزء من الرغبة في الانتماء، ذلك أنَّ الثـــاعر
 المحبّة والرضا والسلام. ولذلك " ظهرت صورة المر أة الأم في النماذج الشعرية القديمــة مرتبطــــة بالآلهة، إذ جمع لها الشعر اء صفات الخصوبة والأمومة المعبودة التي ارتبطت بالربَّة الثــــس فــي الدين القديم "(5). وكانوا يصورّرونها هائلة الجسم، ممتلئة، لأنَّ ذلك يعني أنّها معين لا ينضب، وطاقة لا يسبر غور ها كلَّه.
وتُطالعنا صورتها دائمأ في شعرهم ((بوصفها الشخصية اللفعمة باللفء والحنــان، فضـــاُ
عن دور ها في بثٌ نسغ المسرّةّ في النفوس)()(0.

ويرى بعض الشعر اء أننَ الأم المثالية لا تسكن في غير مملكــة الخيــال، ولا ســبيل إلــى
مخاطبتها أو استحضار ها إلاَ بلغة الشعر المقّسّة.

1- مشكلة الحب: تأليف: د. زكريا إبراهيم، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة ، طّ، ص 10. r-r الإنسان بين الظلام و النور : ص.
 ६- (الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري) دراسة في أصولها وتطورّ ها: د. علي البطل،


 الشناعرة حمدة بنت زياد بن بِقِيّ العَوْفِيّ المُؤَدِّب.

هذه الثاعرة هي إحدى أديبات الأندلس المشهورات، من أهل مدينة وادي آش. روى عنهــا أبو القاسم ابن البَرّاق، ووصفها الذين ترجمو الها - و لأختها زينب - بالصــون و العفــاف والأدب و البر اعة، ومنهم أبو الحسن ابن سعيد الأندلسي الذي قال فيهما: " إنَّ حمدة وأختاً لها اسمهـا زينـبـ،
 يَحْمههما على مخالطة أهله، مع صيانة مشهورة، ونز اهةٍ موثوق بها "(1). كما وصفها ابن الأبَّار في " تحفة القادم " بأنّها: " إحدى المتأدّبات المتصرّفات المتغــز"لات المتعفّفات "(٪).
 مناسبات شتّى. و لا شككَ في أنّها كانت من المكثرين المجيدين، لاستفاضة الثناء على أدبها، حتَّى إنّها لُقَّـَت
 الثشعر الرثائي، ولكنّ سبب هذا اللقب يرجع إلى جودة شعر ها، ورصانة تركيبه، و القرة الفنيّة التي نتوفّر عليها، كما نتوفّر عليها الثاعرة الخنساء. وعلى الرغم من تميّز شعر حمدة، إلاَّ أنَّ أكثره ضاع، ولم يصل إلينا منه إلاَّ مـا حفظه لهـــا الثيخ المقرّي، كما قام بعض المؤرّخين بنسب شعر ها إلى غيرها من الشعر اء. فمن ذلك مثلاً نلــك الأبيات التي تصف فيها حمدة أحد الوديان، فتقول:

ســـقاهُ مضــــاعَفُ الغيـــث العمــــيمِ وقانــــــا لفحـــــــةَ الرمضــــــــاءِ وادٍ



ا- الإحاطة في أخبار غرناطة : ص 9^ミ.
الـ المتضب من تحفة القادم : ص الا
 العميم: الشامل، الاوح: جمع دوحة: الثجرة العظيمة.

في هذه القصيدة من حلاوة الأسلوب و عذوبة المعاني وبر اعة الخيال وحيويّة النشخيص مـــا
لا يحتاج إلى إبانة.

و الثـاعرة من خلال شعر ها ترسم صورة المر أة الأم، وتحديداً في قولها: ((فحنا علينا حنــوَّ
المرضعات على الفطيم))، فالوادي قد حنا على الحبيبين، كما تحنو الأم على رضيعها الظامئ إلــى لبنها بعد فطامه، فالفطام عن الرّضاع هو أولّ عذابٍ يُعانيه الطفل، ولذلك اختارت الثـاعرة أن تُقاِّم لنا نموذج الأم وهي في هذه الحالة، فقد وجدت أنّها صورةٍ تعكس ماهيتها وتُؤكّد طبيعتها.
 ويُقاسيه، وتتمنّى لو تُخلّصه وتُريحه من هذا العذاب الذي امتدَّ إليه.

وحمدة في تجسـيدها لصورة المر أة الأم، لم تأتِ بجديد، فهي تُحاكي المعاني التي تتاولها مَنْ سبقها من الشعر اء في حديثهم عن الأم، والتي تتركزّ حول عنصري العطف والحنان. و على الرغم من محاكاتها للأقدمين في المعاني التي طرقتها، فقد أسبغت عليها شـيئاً مــن نفسها، بالإضافة إلى حسن تصرّفها في الصياغة، وإجادتها في التعبير .
 الصورة في قولها:

## وعسى رميكيّــةُ الملــوكِ بفضــلها تَــــْعْوُ لنـــا بـــاليُمْنِ والإســـعادِ(1)

إنّها تتحدّث عن أمّها " اعتماد الرميكيّة "، وتصفها بأنّها " رميكيَة الملوك "، و هذا الوصــف يدلّ على سمّو وعظمة تلك المكانة التي تبوّأنها أمّها، فالأم هنا ليست مجرّد أمّ عاديّة، بل هي ملكــةٌ مُعَظَّمة مُبَجَّة.

وتسوق لنا الثاعرة ملامح أخرى لصورة الأم، فهي - كعادتها - صاحبة فضل كبير علـى أو لادها، وصنيعها تجاههم لا يُقَدَرُ بثمن.

وتعرّجُ بثينة في إطار تصوير ها للمر أة الأم على عنصر مُتجذّر في الأم، هو عنصر الذّعاء، الذي طالما خفقَ قلب الأم مردّداً صداه، فكثير اً ما نرفع الأم يديها إلى السماء، وتتوجّه بالدعاء إلـــى

اله سبحانه وتعالى، ليحفظ أبناءها، ويحميهم من كيد الدهر وبطشه، وهذا ما طلبته بثينة من أمّها، أن تُبارك زو اجها، وأن تُتْعِمَ عليها بالذّعاء، لكي تُيش في سعادةٍ و هناء.

ونجد ممّا تقدّم أنَّ الشاعرة قد أسبغت على الصورة التي رسمتها لأمّها بعــض الأوصـــــ التقليديّة التي كَثُرَ ورودها في الشعر القديم، ولكن كان لجمال الأسلوب ولرقّـــة الألفـــاظ ولللنزعـــة العاطفية أثز واضتح في شعر ها.


 وفي الاصطلاح: الأسير هو : ((مَنْ وقعَ في قبضة الأعداء من الرجال الدحاربين. و السبية:
مَنْ وقع في يدهم من النساء و الأطفال، والأسير و السبيَّ بمعنى واحد))((r).





 محترماً أم عملاُ وضيعاً.
ويجوز أن يتفضل عليه بمنحه الحرية، فيكون إنساناً حرّاً. ويجوز له أن يُقاضي أهل الأسير
 أسره (الفداء).
والغالب أنَّه يبيعه في حالة عجزه عن تقليم فيد، أو عجز أهله عنها، كي يــتظلّص آســره
بذلك من أخطار هروبه منه.
وقد يُطْلْقِ الآسر أسيره جز اء مدحةٍ يسمعها، ويُؤْثِرْها على الفاء.


 الحرب، وحكمه حكم الأسر .

الحباة العربية من الشعر الجاهلي : أحد مدمدّ الحوفي، دار القتم، بيروت، لبنان، ط\&،

و ((الغالب عند الجاهليين هو فداء أسر اهم، أي دفع فدية عن الأسرى أو مقايضتهم أســير اً
بأسير، أو بحسب الاتفاق إن كان هناك أسرى عند الطرفين)(|(').
هذا في الجاهلية، أيَّـا في الإسلام، فقد كان يقع في أيدي العــرب كثيــر مــن الأســرى، وخصوصاً في أثناء الفنوح، فإذا غلبو ا جنداً، أو فتحو ا بلداً، أسروا رجاله، وسبوا نســـاءه وأطفالـــه، و اقتسموا الأسرى و السبايا و الغنائم، وهي كثبرة، " فربّما زاد عدد الأسرى في المعركة الو احدة على عشر ات الألوف "(Y).

أمَّا أحكام الأسرى في الإسلام، فالخليفة (أو مَنْ يقوم مقامه)، مخيّر بين أربعة أشثياء: إمَّا القتــلـ و إمَّا الاسترقاق، وإمَّا الفداء بمال أو أسرى، وإمَّا المنّ عليهم بغير فداء، فإن أسلموا سقطَّ القتل، وكـــانـا الخليفة على خياره في أحد الثلاثة الباقية، فكان يتصرّف في ذلك على ما تقتضيه الأحوال. هكذا تعامل المسلمون مع أعدائهم حين وقعو أسرى بأيديهم. ولكن لو تساءلنا: كيف كانت معاملة الأعداء للأسرى المسلمين - وتحديداً مسلمي الأندلس ؟ لوجدنا اختلافاً جذرياً في المعاملة، فوقوع مسلمي الأندلس، رجالاً ونساءً فــي أســر النصـــارى الإسبان، بدأ منذ عهود مبكرّة جداً، وبأعداد مرتفعة بلغت الآلاف العديدة. وكان الإسبان يعدّون " الأسير المسلم حطاماً بشرياً، من الطبيعيّ إخضاعه للرقّ، فهو يُحول
بصفةٍ آليّة إلى عبد مملوك، يُباع ويُشترى، ويُسَخَر للأعمال الشاقّة، فلا فرق بينه وبين الذّو اب "((). وإذا كان اعتتاق الإسلام، يُحرّر الأسير المسيحي من العبوديّة، فإنَّ العكس غيــر صـــحيح، ذللك أنَّ الأسير المسلم لن يسترجع حريّته، حتى إذا تتكَّر لدينه و اعتتق المسيحيّة، فلا يبقى من حــلّ
 الرقابة، ونقل القيود، وقسوة العقوبات، والاحتياطات المختلفة التي يتّخذها الأسياد الــــالكون لاتّقــاء الاء حالات الفرار • وأمَّا الافتداء، فليس وبالأمر السهل، نظر اً لغلاء الفدية المطلوبة عادةً وقد وصف بعض الباحثين الغربيين في شيء من الرقّة والإنسانيّة عذاب هؤلاء الأســرى، و الجحيم الذي عاشوا فيه، والقسوة اللامتتاهية التي كانوا يُعاملّون بها، وكأنّهم مجرّد أجساد وسو اعد ميكانيكية لا روح لها، ولا إحساس فيها.

1- المفصتل في تاريخ العرب قبل الإسلام : د. جواد علي، جه، دار العلم للملايين، بيروت، مكتبة النهضـــة،
 تاريخ التمدّن الإسلامي : \&/\& r- حـا

((فتجربة السجن والأسر تجربة رهيبة في حياة الرجل، نقلب كيانه، وتجعله يُعيد النظر فـــي
 الكون وما حوله، ويختصر بهذه التجربة تجارب سنو ات طويلة، وتجعله ذا خبرة ودربة في شــؤون - (')

هذه هي مجمل حال الرجل الأسير، فكيف سيكون وضع المر أة لوكانت سبيّة أسيرة؟!. كانت النساء السبايا في الجاهلية يُوزّعْنَ بين أفر اد القبيلة، وتُذْكَرُ المر أة السبيّة ذات الثـــهرة

أو النسب الكريم باسمها ونسبها.
ولم يكن عمل السبايا مقصور اً على الخدمة، و إنمّا كان بعض الأسياد يســـولدون اللسـبـايا، وبعضهم كان يعتقهنّ ويتخذهنّ زوجات. ولكن اللسبايا ما كنَّ لينسينّ قومهنَّ، فهنَّ و إن طـــال العهــد بهنَّ، يَحْتَنْ للرجوع، لأنَّ العربية حرّة أبيّة لا تتحملَ السباء، ولا طاقة لها بتعيير النساء لها. و إذا كانت المر أة السبيّة ذات جمال وفنتـة أو مكانة في قومها، "كانـــت تربـــأ بنفســهـا عــن الخدمة، وتطمع في أن تفوز بسيّّ القبيلة أو رئيس القوم، فتتصدَّى له لتصبيد قلبه، فيتّخذها لمتعته"(٪). وقد تقتل السبيّة الحرّة نفسها، حتى لا يستذلّها الإسار، فلم يكن هؤ لاء السادة يكتفون بأن تكــون إماؤ هم القوّامات على شؤون منازلهم، ور عاية أمور هم، وأن يكنَّ في الوفت نفسه متاعاً فنيّاً لهم أو متعة جسديّة، بل تجاوزوا ذلك كلّه إلى أن اتخذؤِّنَّ هنَّ فمن سننهم في الجاهليّة أنّهم كانو ا يكسبون بفروج إمائهم، لذللك كان من الطبيعــي أن تقتـــل الحرّة نفسها، حتى لا تجلب لنفسها ولقومها العار . ولم يكن هذا الأمر مقتصر اً على حر ائر الجاهلية، بل إنَّ المر أة الحرّة أينما وجدت تأنف من اللسبي والأسر، و هذا ينطبق تماماً على المر أة في البيئة الأندلسية. ففي هذه البيئة التي تُعدُّ " المر أة حرماً، تعدُّ الفجيعة قاصمة من القو اصم، إن وقعت المـــر أة أسيرة في يد الغز اة "(٪).

1- تجربة السجن في الثعر الأندلسي : ص •ץ1.
 ص


ونظراً لأهية هذا الموضوع، فقد تطرقّ إليه الشعراء، ولاسيّما الشعراء السجناء، فالثــر
 والأسر موضوعات متعدّدة، دارت حول تلك التجربة الرهيبة التي مرّوا بها، وما تركته في نفوسهم من آثار ، كانت سلبية في الغالب.
وأول ما يُطالعنا بشأن المر أة في هذا الشعر هو الانتهاكاك، ((ويتمّلّل ذلك في صورة الاقتحام
لخدر ها المقّس، ومشاهد الاغتصاب والهتالك والاعتداء)(1).

ومهما أبدع الثشعراء في تصوير حالة المر أة الأسيرة السبيّة، فلن يستطيعوا تصوير معاناتها
 في أنَّ الصورة ستبدو في أوضح معالمها، وأصدق أحاسيسها ومشاعر ها، لأنّها تصدر عن تجربـــة و اقعية.
هذه الشاعرة من شو اعر الأندلس في القرن الخامس الهجري، أبوها المتتمد بن عبّاد، أميــر




 كتاباً، نظمته شعر اً، تستشيره في الأمر، وهو هذه الأبيات:




 فـرجْــتُ هاربــةُ فــــازنَي امــرؤٌ

 ومضى إليكَ يَسومُ رأيكَكَ في الرِضــا ولأتَّ تنظُرُ فــي طريــقِ رَشــادي




 ممّا يدلْ على حسن صبره المشكور :



 أمر ها، مفعمة بالصدق الاني كان ثمرة لعناية أبويها بتتشئتها عليه.
إنَّ الشاعرة كانت من الفطنة والذكاء بحيث أقنعت الفتى و أباه بالانتظار ، وكانت من الكبرياء
 وكاتت من الشاعرية والصتقاء بحيث صاغت قصتها الحقيقية شعر اً، يزدان رقَّة ويفيض أسىئ وأخذاً بمجامع الأحاسيس والخو اطر، فكانت هذه القصتّة الشاعرة في إطار ها المــؤثّر العيــقـ، وأســـوبها المهذّب الرقيق.

ونلاحظ أننَ الشاعرة قد أبدعت في رسم صور تها، صورة المر أة الأسيرة، وما أصابها كــن
ضيم غَبَّرَ معالمها، بعد أن كانت تحيا حياة جاهٍ وسعادة و هناء.

ولو أردنا أن نُبرز مشاعرها العاطفية في تلك الأبيات، لوجدناها نُعبرّ أصدق تعبيرٍٍ عن حالة المر أة السبيّة الأسبيرة، فهي تتفاوت بين الغضب والألم والأسىى والثكوى، وبين الأمل و التنفاؤل.

$$
\begin{aligned}
& \text { - - نفح الطّيب : } \\
& \text { أץ أغمات : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش. }
\end{aligned}
$$

فالغضب والألم والأسى من الو اقع المرير الأي آلت إليه مع أهلها، والشكوى من هذا الــدّهر الذي فرقها عن أسرتها، و انتزعها منهم انتز اعاً، وألقى بها في حياة الذلّ والعودية والوحدة الموحشة. و الأمل و الثناؤل بحياة الحريّة من جديد، من خلال هذا الزواتج الذي سيفتّح لها آفافاً واسعة جديدة. وعلى الرغم من ذلك الإحساس الخفيّ بالأمل، غير أنَّ شعور المر أة الأسبيرة لا يزال هو الغالب والمسيطر على الشاعرة. فهي تبدو لنا أسيرة، مكلومة، جريحة، ضعيفة، لكنها على الرغم من ضعفها، لا تز ال تحتفظ بعزةّ نفسها وكبريائها، دون أن تُبدي أيّ تذلّل أو خضوع ع أو استسلام أو انكسار .

# صورة المرأة المفتخرة بخطَها: 

لقد احتّلث المر أة الأندلسية مكانة مرموقة في مجتمعها، وأُثيحت لها الفرصة في ميدان العلم و الثقافة، وهذا الأمر ساعدها على صقل شخصيتها، وتوسيع آفاق تفكير ها. وكان علم الخطّ أحد الاهتمامات التي أقبلت عليها النساء الأندلسيات، فعمدْنَ إلى تُعلّم الخطّ،

 يمتزنَ به في عملهنّ من إنقان كبير، ومهارة في الكتابة، هذا فضلاً على أنهنّ أرخص أجراً. و هذا الاهتمام بالخطّ وتجويده كان سمة من سمات المر أة الثاعرة، فقد عمدت إلــى الخـــطّ تتعلّمه وتفتخر به، ونتباهى بحُسنه أمام الناس، وهذا ما نجده عند صفية بنت عبد اله الريّيّى، " وهي
 ثلالثن سنة.
ذكر ها أبو محمد علي بن أحمد، فقال: " أنشدني أبو عبد الهَ محمّد بن سعيد بن جُرْج لهــا، وقد عابت امر أْةٌ خطَّها، فقالت:



لقد أكدّت المصادر العربية بأنَّ صفية كانت حسنة الخطّ، وهو الوصف الذي نستدلّ عليه من هذه القصيدة الوحيدة التي حُفظت لها، والتي تردّ فيها على تلك المر أة التي عابت خطَّها. ويظهر لنا من خلال هذه القصيدة أنَّ الثاعرة كتبتها لحظة غضبها، وحرصت من خلالها على رســـم صــور رة للمر أة التي تفتخر بخطّها وتختالُ بجماله، فهو ليس مجرّد خطوط رُسمت على الورق، بل هو أعظم بكثبر، إنّه درر منظومة في الأسطر ، خُطّت بيد امر أةٍ أديبةٍ دتمرّسةٍ على الخطّ و الكتابة. وبقدر ما تباهت الثاعرة صفية بحُسن خطّها، بقدر ما اعثرفت الثاعرة حفصـــــة الركونيـــة
برداءته، دونما خجل أو حياء منه.

نحن نعلم أنَّ من عادة الناس أن يستوقفوا المشاهير من ساسة وفنّانين وأدباء، ويطلبوا منهم توقيعاً بخطّ يدهم، و هذا ما حدث تماماً مع شاعرتتا حفصة، فبعد أن نضج شعر ها، احتلّ تـت مكانــــة مرموقة في الأندلس، ولاسيّما غرناطة، وللّلك ولع بأدبها كلّ مَنْ هام بالكلمــــة الثشـــاعرة الجمياـــة،

$$
\begin{aligned}
& \text { - الصـلة : } \\
& \text { جُ ج }
\end{aligned}
$$

ولشهرتها كان يستوقفها بعض الناس، ويطلبون منها تسطير شيء من شعر ها على أور اق يحملونها، وذلك على سبيل النذكرة. وقد ذُكرَ أنَّ امر أةً من أعيان أهل غرناطة سألنها أن تكتب لها شيئًاً بخطّها، فكتبت لها:




إنَّ حفصة ترسم من خلال هذين البيتين صورة للمر أة الأديبة الثاعرة التي بلغت بشــعر ها منزلة رفيعة لا تضاهيها أيّة منزل أخرى، فجُلٌ همّها ينحصر في الارتقاء بأدبها، فهو وحده مصدر الفخر بالنسبة إليها، فلا يهمّها تلك الخطوط التي نسختها، بقدر ما يهمّها المضمون الــذي احتوتــهـ، و المعاني التي اشتملت عليها، فهي لا تفتخر بجودة خطّها، بل تُصرّح بأنَّه رديء سيء. وتُتـابهها في فكرة النأكيد على عدم أهميّة الخطّ، وضرورة صبّ الاهتمام كلّه على العلـــــ الثـاعرة أم الحسن بنت أبي جعفر الطنجالي، التي تتتمي إلى أسرة نبيلة حسيبة، فمن بــين أفرادهــا العديد من القضاة و الو عّاظ.

وقد عُنيَ أبو ها بتأديبها منذ نعومة أظفار ها، ولم يضع العر اقيل أمـــام تطلّعاتهـــا المعرفيــة الو اسعة، فقد تعلّمت القر اءات القر آنية، ونظم الشعر، وفضلاً عن ذلك كانت تعرف مسائل الطــبـ، و لا يُعْرَف تاريخ مولدها ولا وفاتها.

وقد حُفظت لها قصيدتان فقط، من بينهما تلك القصيدة التي تردّ بها علــى شــخصٍ أر اد أن يرى نموذجاً من خطّها، والتي تقول فيها:

الخطّ لــيس لــهـ فــي العلـــم فائـــدة وإنّمـــا هـــو تــــزيين بقرطــــاس والارس سؤلـي لا أبغــي بــه بـــلاً بقدر علم الفتى يسمو على (الناس(٪) لقد حاولت الثاعرة من خلال شعر ها أن نُقّم صورة للمر أة المثقّة الأديبة التي لا تحفل إلاَّ بالعلم و المعرفة، ولا ترى لهما بديلاً، فهما أهمّ شيء في حياتها، و هما المقياس الأساسي في الحياة، فكلما زاد علم الفتى وتوسّعت مداركه النقافية، كلّما علت مكانته بين الناس. وفي إطار رسمها لصورة المر أة الميتقة، أتت على ذكر الخطّ، وبيّنت بأنّه لا يشــغل أيّــة
 مقياساً في الحياة، و هذا يُعَدُ ردّاً حكيماً عاقلاً على ذلك الثخص الذي أر أراد أن يعرف إن كانت حسنة أم رديئة الخطّ.

لقد كان للايّين أثثر كبير واضـح على أهل الأندلس، فمن الملاحظ أنَّ جلَّ الاهتمام في التعلــيـيم

 و المذاكرة معهم، ويسمعون الحديث عنهم، ويتلقّون كتاب الله بالقر اءات السّبع.
 الشعر اء، جروا - بصورة عامّة - على تقليد المشارقة، فيما يتعلّق بمدح الرسول الكريم أدى إلى انتشار هذه المدائح، التعلّق بالدّين من جهة، والظروف السياسيّة المضطربة التــي كانـــت تُعاني منها البلاد آنذاك من جهة ثانية، فكان الشعر اء يتوستّون إلى النبيّ الدّنيا، و الثفاعة في الآخرة. ولم تكن المر أة الأندلسية كما تخبّها كثيرون، جالسة مُسترخية على الوسائد الوثيرة، تستتشق عبير

البخور المتصاعدة من المو اقد، قابعة داخل الحريم، بل شاركت الرّجال في تعليم الدين ونشر أصوله. فقد اشتهرت بعض النساء اللائي تتلمذ عليهنَّ طلبة العلم، متل الحرّة نتاج النساء بنت رســتّ التي قر أ عليها عدد من الطلبة، منهم الفقيه العالم عمر بن عبد المجيد بن خلف. كما روى القاسم بن محمّد بن سليمان الأنصـاري الأوسي قر اءة وسماعاً عن أمّه أم الفتح فاطمة بنت أبي القاسم الشر اط. " وأُخذ عن أم العفاف نزهة بنت أبي الحسين سليمان اللخمي القر اءات، وتلا عليها حفيــدها محمّّ بن أحمد بن يحيى بن أبي القاسم سبّد الناس، فتلا عليها بالتسع: السبع المشـــهور وة، وقر اءتــــي يعقوب وابن محيص "(1).
وتلت فاطمة بنت أبي القاسم عبد الرحمن على أبيها القرآن، واستظهرت عليه تتبيه مكّـي، وشهاب القضاعي، ومختصر الطليطلي، وقابلت معه صحيح مسلم، واللسير، وتهذيب ابــن هثــــام، وكامل المبرّد، وحدّث عنها ابنها أبو القاسم بن الطيلسان، وتلا عليها القرآن بقر اءة ورســـ، وقــرأ عليها ما عرضت على أبيها من الكتب، وسمع عنها الكثير . وقد ظهر أثنر الديّن واضحاً في شعر بعض الشاعرات الأندلسيات اللــو اتي كُـنَّ فقيهـــات زاهدات، عَكَنْنَ بصدقٍ الأفكار الدينية التي كانت سائدة في مجتمعهنّ.
ومنهنَّ الثاعرة أم السعد بنت عصـام بن أحمد بن محمّد بن إبر اهيم بن يحيــى الحمْيــري،
وهي ((من أهل قرطبة، وتُعْرَف بسعدونة، ولها رو ايةٌ عن أبيها وجدّها و غير هما من أهل بيتها)() (ب)

ץ- نفح الطّيب : \&/77.

وقد احتفظت لنا المصادر العربية بقصيدة واحدة لأم السعد، أنشدتها لنفسها في تمثال نعــل النبيّ

 سيقوم بتقبيل تمثال نعل النبي الكريم، إذا لم يتمكن من نقبيل النّعل ولثمه. فأكملت أم السعد هذا البيت، وقالت:



يُسكِنُ مـــا جـــنَ بـــهِ مــن غليــلْ


فطالمــــا استثثـــفى بـــأطلال مَـــنْ يهواهُ أهلُ الحبّ فـــي كــلّ جيــلْ (ب)
يظهر من خلال هذه الأبيات أنَّ أم السعد كانت شاعرة متديّنة عفيفة محبّة للــذات النبويّــة
 حيث سنعيش حياة هانئة ساكنة آمنة، تتعم فيها بكلّ ما يحلم به الإنسان، وتُخفّف عن قلبها كــلّ هــــا اعتر اه من آلام. وفي هذه الأبيات نفحات فيّاضة بالحبّ للنبي الكريم، ولمعات مشرقة بأنوار القــــب، وهـــو غزل روحاني محض، موجّه للذات النبويّة.
والذات النبويّة عند الثاعرة هي الطريق الوحيد للفوز بالجنّة، وللظفر بر احة القلب والضمير . إنَّ ثلك النفحات التي تبدّت في شعر أم السعد، كانت صدى لما يعتمل في نفسها من حبّ له
 الماديّة ونزوات الثهو ات، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، فهي تكشف عن ثقافة عميقة تسلّحت بها الشاعرة، كما تُتبئ عــن تبحّـر بعلوم الاين و الفقه، و إلمام بهما.
وقد امتازت أبياتها برقّة اللفظ، ودقّة المعنى، وعمق الفكرة، على الرغم من أنّها تتّبّعت معـــاني الأقدمين، و اتقفت أثر السابقين من الشعر اء، لكن تققيمها للمعنى جاء في صياغة وشكل جديدَيْن.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- نزهة الجلساء: ص صY. }
\end{aligned}
$$

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.


## مفهوم التشككيل لغةُ و اصططلاهاً:

 النقت بمعان شتى، فابن منظور يورد في لسانه: " شَكْلُ الثيء: صـــورته المحسوســـة واللتو هَّـــة،


ويزيد الفيروز آبادي على كام ابن منظور :" شكل الأمر : التبس "(().
هذا في معاجمنا الققيمة، أما في المعاجم اللغوية الحديثة كالمعجم الوســيط، فــن معــنـني

 وو اضح من المعاني المعروضة أن النتككيل يتضمن معنى القيام بأفعال تُجسّد هيئة معينـــة، وبذلك يككن أن نعد النتككيل أحد مصادر الحس الجمالي.

وتتبه د. نوّاف قوقزة إلى أن " معاني المادة المعجمية تنور حول التخيل، وإعطاء المعــنـي

 الفنية عبر رحلة المخبّة، حيث تُلق الأثياء وتتولد على نحو جديد"(5).
 وطابعها التحويلي الإنشائي المشتمل على أفعال التوليف والتكامل والتو ازن و والانسجام وتثثيله للوعي والإدر الك و الثعور، وبهذا يتجسد الوجدان في العمل الفني ويصبح تشكيلاً " (0).


$$
\begin{aligned}
& \text { ו- ا- لسان العرب: مادة (شكل) } \\
& \text { ال القاموس الـحيط: مادة (شكل) } \\
& \text {-r المعجم الوسيط: مادة (شكل) } \\
& \text { - - نظرية التثكيل الاستعاري في البلاغة و النتق، ص ^٪. } \\
& \text { ฯ- الهرجع السابق: ص الاربير. }
\end{aligned}
$$




وهو في هذا كله يحاول تأصيل هذا المصطلح، والثنريق بينه وبين مصــطلح الصــورة، إذ
يرى أن:" مجال الصورة هو وصف الأجسام لذاتها، ومجال التشكيل هو القـرة الفائقة على التعبيـر و التأثير وتمثيل الفعل أثناء حدوثهـ... كما أن الصورة تنتاول الموضوع بذاته، فيما يتتاول التثـــكيل الموضو ع بصفته تجربة تحدث، وحالة ذهنية مشبعة بالوجدان، تثير انفعالاً جمالياً ينبثق من صـــيم الأشياء، بعيداً عن الصفة الخارجية التي تتيحها سطحية الصورة "('). وكـــأن د. نـــو اف بتســطـيحه الصور ة،إنما يتحدث عن الصور الصامتة المعلقة على الجدران، لا عــن صــور الثــعر الخلاّقــة المعبّرة، التي نفى عنها كل قدرة إيحائية.
وفي إطار النق العربي المعاصر حظي مصطلح التشكيل بأعمال ندوة خاصة، عٌقـدت فـــي
 حاولت الندوة خلق فهم فني لمصطلح " النشكيل"، ولعل من النتائج الرئيسية لما دار في هذه النـــدوة، الحديث عن نمطين من التشكيل: مكاني وزماني، فالثـاعر حين يستخدم اللغة أداة للتعبير، إنما يقـوم بععلية تشكيل مزدوجة في وقت واحد، فهو يُشكّل المكان في تشكيله الزمان. و هذه النتيجة لم تُرضِ الدكتور المقالح الذي قرر في نهاية الندوة فشلهم في التوصــل إلــى شيء ذي قيمة، وعبر عن ذلك بقوله: إن هذه الندوة " جعلتتا ندرك عجزنا عن التصـــور الحقيقـي للثكل الأدبي، وما المر اد به، وهل هو الأسلوب ؟أم المعمار ؟ و هل هو النتكيل المكاني أم الزماني أم التشكيل الموسيقي "(؟).

وقصدو ا بالتشكيل الزماني: ما يتصل بالإطار الموسيقي، وبالتشكيل المكاني: المظهر الشكلي العام، إلا أنهم قصروا بحوثهم على شعر التفعيلة، كون الشعر الكلاسيكي النمط يتمتع بشكل ثابت لا يحيد عنه.

وبذللك يغدو مصطلح التشكيل نظرية فنية جمالية لكل الأعمال الأدبية المبدعة، إذ من خلال تشكيل اللغة الثاعرة في قو ام إيقاعي، يتم تفجير كينونة الصورة اللساكنة، وتجاوز مبادئهـــا القائمـــة على المشابهة، و المماثلة، و المقاربة، والأخذ بيدها نحو فضاء طليق، يتيح للثـــاعر التعبيـر ععـن مكنوناته وذاته بحرية مطلقة.
1- نظرية التتكيل الاستعاري في البلاغة و النقا: ص va.


ذكر الاكتور صلاح فضل في معرض حديثه عن نظرية اللغة بأن الخطاب النصي ينثــــلـ
 متنير مناسب لطبيعته، ومن ثم فإن نظرية اللغة، وما يعتريها من تحو لات، تقع فـــي ذروة النســق
المعرفي المتصل بالبلاغة والأدب "(().

ولا يحتاج الحديث عن أهمية اللغة ودور ها في بناء الصورة إلى حشد البر اهين، فكثير مـن
الدارسين العرب يعد الصورة أو عنصر التصوير عنصر اً أساسياً في تحقيــق خصوصـيـية اللغـــة

فاللغة تُمثّل موقعاً حصيناً في بناء القصبدة، وتمتاز لغة الشعر عن غير ها من لغات الفنــون
الأخرى بأنها:" لغة الانفعال والوجدان، ولذلك فهي لغة إيحائية جمالية "(Y).
بل إنها أحد أهم أسر ار نجاح القصيدة، وهي سر لا يتعلمه المرء، ولا يستطيع له اكتساباً، إذ يكاد يكون عضواً أساسياً في تركيبة الثشاعر الجسدية.

إن اللغة الثعرية باختصـار هي:" التجربة الشعرية مجسّمة من خلال الكلمات، وما يمكن أن
توحي به"(؟).

وبتعبير آخر هي:" فكر منطوق تتقل به التجربة، وذك أننا في الو اقع إنما نفكر باللغـــة، ولا
نسنطيع أن نفكر إلا بها، وبدونها تبقى الأفكار صور اً و أطيافاً عاجزة "(ڭ) ويعد اللفظ " المادة الأولى في بناء القصيدة الشعرية، فهو - بما يثيره من أشكال- يمنحها الصــور ة،
وبما فيه من جرس يهبها الإيقاع "(ْ).

1- بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل، مكتبة لبنان ناثنرون، الثـــركة المصــرية العالميــة للنثــر، لونجمان، ط1، 1997، ص £ الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي: علي الغريب، محمد الشناوي، دار الأصـــدقاء للطباعــة والنشــر، مصر، ط9991،1، ص r
 0- الصورة الفنية في شعر أبي تمام: عبد القادر أحمد الرباعي، جامعة اليرموك، أربد، عمــن، ط. صـ)

ولهذه الألفاظ إذا ما رُكبّت قدرة عجيية، فهي تكتسب بهذا التركيب "حكماً آخر، وذلـــك أنـــهـ
 مفردة"(1).

وقد أثار عبد القاهر الجرجاني إلى أن " الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلُق له بصريح اللفظ. ومما يشهد لذلك أنكك ترى الكلمة تروقكَ وتؤنسك في موضع، ثم تر اها بعينها نتقل عليك ونوحشك في موضع آخر "(٪). ويذهب د. الرباعي إلى عد طريقة استعمال الثاعر للألفاظ سر الثاعر نفسه، فثاعرية أبي

تمام في ر أيه إنما أنت من كونه " زحزح اللغة عن مو اضعها التي وضعت لها اتفاقاً "(؟). و"جدلية الاستعمال تُرْضِخُ عناصر اللغة إلى تفاعل عضوي، بموجبه تنز احُ الألفـــاظ تبعــاً لسياقاتها في الاستعمال عن معانيها الوضعية، وجملة ما ينتج عن ذلك أن أي دال في لغة ما لابد أن تتعدد مدلو لاته من سياق إلى آخر، وكذلك أي صورة ذهنية ددلول عليها لا بد أنّها واجدة أكثر مــن دال في نسيج نفس اللغة المعنية "(ڭ) و لا شكك أن على الثاعر في اتكائه على الجانب اللغوي في لعبة الألفاظ ألا يهمــل الجانــب الوجداني لتجربته، وإلا قاده ذلك إلى " تفكك بناء القصيدة، ونتاقض الصور الشعرية الكلية، لأنهــا

تفنقد الوحدة الشعرية النامية "(c).
إذ ليست لحظات الإبداع مر هونة " بتصوير جديد لتجربة و اقعية حدثت قبل زمــن الكتابـــة فقط، و إنما هي تصوير لدخيلة الباث في هذه اللحظات، مما يجعل للنص طعماً خاصـاً يشــف عــن الاين صدق المشاعر وشدة الانفعال"().

1- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثير أبو الفتح ضياء الدين نصر الشّ بن محمد بن محمـــد بــن





o- النتبيه والكناية بين التتظير البلاغي والتوظيف الفني: عبد الفتاح عثمان، مكتبة الثباب، الــــار البيضـــاء،
r199، ص.".1.
〒- الشعر الأندلسي نصـاً وتأويلاً: فهد عكام، دار الينابيع: دمشق، 1990، ص v9.



الثاعر، وأن " كلاُّ من هذه الألفاظ ليس له سوى قيمة تتعلق بقيمة الموضوع الذي يدر ج فيه "((). ويُرجع بعضهم المؤثرات الجمالية في اللغة الثاعرة إلى أثثر البيئة، وإذا ما كان للبيئة هـــا
 والماء، والخمر والنساء.
" لقد دلت ألفظظ الشعر الأندلسي على ذوق سليم في الاختيار، وسعة في لين الكلام، وجز الة
 النفوس، وإثارة العو اطف، مما يناسب الموضوعات التي التي كانوا يذكرونها في شعر هم، وقد أمعنوا في الصياغة اللفظية إمعاناً، جعل كامههم لا يكاد يخلو من تثشبيه أو استعارة أو كناية، وكثيراً ما ما كـــانوا يأتون بالعجيب الغريب في ذلك "(؟).
ولقد كان فن الشاعرات الأندلسيات من ناحية القول والصوغ والجرس والإشر اق والجـر أة والرصانة والجز الة والإطر اف، مما يدفع بالدارس إلى ضرورة الوقوف في ساحته بعض الوفـــت، فاحصاً متأملاً مستبيناً ما فيه.
 القيان،أي الشعر الوجداني الغنائي الذي يخاطب العاطفة ويهز الششاعر، تقول:





لقد جاءت ألفاظ الثاعرة رقيقة، طافحةً بالأسى والحزن والكآبة والحرمان و الثكوى، معبّرة أجمل تعبير عمّا يختلج في نفسها من مشاعر .
 مخاطبة الستّامع جسراً لُوياً ينتقلون عليه من موضوع إلى آخر .

 r- نفح الطيب: \&/

و هذه المباشرة في التوجّه إلى اللسامع، قد تكون أيضاً عند مخاطبة الممدوح، والطلب منـــهـ مباشرة، كقول حسّانة التميميّة:


لقد توجّهت حسّانة مباشرة بالخطاب إلى الممدوح، دون مقدّمة، لأنَّ اللغـــة - كمــــا ذكرنـــا سابقاً- هي فكر" منطوق، و الثاعرة لا يشغل تفكير ها سوى الشكوى و التظلّم وطلــب الإجـــارة مــن الممدوح. ونلمح المباشرة في مخاطبة المتلقّي أيضاً في قول حسّانة:

قد كنت أرتـــعُ فــي نُعــــاهُ عاكفــةً فَاليومَ آوي إلى نـعماكَ يـــا حَكَـمُ (「)
إنَّ شعر حسّانة يفيض بذوبان العاطفة الحارّة المعبّرة، ونجد كلماتها موحية منبئة بــالحر ارة الشعورية، فلفظة (مُوَجّعة) في الشطر الأول من البيت، مشدّدة الجيم، نُوحي بأنين نفسها، وتشي بما تتطوي عليه حناياها.
و إمعاناً منها في التأثثير في الممدوح ونيل عطاياه والإحاطة بكرمه استخدمت ألفاظـــاً مــن شأنها أن تؤدّي غرضها، وتُساعدها في مُر ادها، ومن هذه الألفاظ: (أرتع، عاكفــةً، آوي، نعدـــاك)، فلفظتا (أرتع وعاكفة) تبوحان بحال الشاعرة الماضية قبل وفاة و الدها، و النعيم الذي كانت نتربّع في أحضانه، أمَّا لفظتا (آوي ونُعماك) فتتطقان بحالها في ظلال كرم الحكم، مع رغبةٍ داخلية فـــي دوام هذه الحال.

وطالما أنَّ شعر اء الأندلس و أهلها أجمعين، قد عانو ا من الفر اق والاغتر اب كثير اً، واعتمــلَ
في نفوسهم شعور الشوق والحنين والألم، نتيجة البعد عن الوطن والأهل، فقد برزت في قصـــائدهم كثير من الكلمات الملازمة لشعر الحنين، والتي تحمل معاني النأي والألم والضياع و الحنين. ولم يكن هذا الأمر منوطاً بالأندلسيين وحدهم، بل ظهرت بو ادره ومظاهره في شعر الو افدين

إلى الأندلس أيضاً، و الذين عانو ا من الغربة، وتحسّروا على بلادهم في نغـة حزينة واضحة.

$$
\begin{aligned}
& \text { - نفح الطبب: \&/ } 17 \times 1 \\
& \text { نفح الطيب: \&/ETV }
\end{aligned}
$$

و هذا ما نجده عند قمر، تلك الجارية التي جلبت من المشرق، من بغداد، في قولها:



 باختيار ألفاظٍ تُوحي بذللك الألم الذي يخلّج في نفسها، ويُؤرِّق روحها، فقد اختصرت كـــلّ معاناتهــا بلفظة (آهاً) التي حمّلتها فيض عو اطفها، وأر ادت أن تكون متتفّساً لحالها..
وبذكر الثاعرة لاسم المكان الذي نتشَّوق إليه (العر اق، بغــداد)، تتـــون قـــد استحضــرت
 . و الذكريات و المشاعر

لقد جرى الشعر على سجيّتها مطو اعاً ر ائقاً، فيه نعومة وإيقاع، و انقادت إليها الكلمة الثعرية الموحية بوُدّ، فعبّرت بها عن خفقة الفؤاد في صدق، وصاغت من ألفاظهـــا ألحانـــاً تفــيضُ رقّـــةً وعذوبةً.
ولعلّ لشيو ع ظاهرة الارتجال دور هامٌ في سهولة ألفاظهنّ، ووضوح تر اكيب عبــار اتهنّ، والابتعاد عن الغموض و الإبهام، فهذه الثاعرة عائشة القرطبية تدخل على المظفَّر بن المنصور بن أبي عامر، وبين يديه ابن له، فيخطر لها أن تُحيّيه، فترتجل قائلةً:



 فســوفَ تـــراهُ بـــراً فـــي ســـماءٍ مــــن العليـــا كو اكبُــــهُ الجنــــودُ
 فـــــأنتم آل عــــــامر خيــــرُ آلٍ، زكــــا الأبنــــاءُ مـــنكم والجـــــودُ

وشـــيخكُم لــــى حــربٍ وليــــُ (「)


1- نفح الطيب \& \&
r-r نزهة الجلساء في أثععار النساء:صr

على الرغم من أنَّ هذه القصبدة جاءت ارتجالاً، ومن وحي الساعة على لسان الشاعرة، إلَّ أنّنا لا نُنكر سمات القوّة وملامح الخصوبة فيها.

فألفاظها جزلة قويّة، تتساب على لسان الثناعرة، ونقر ع بجرسها أذن السامع، وتستحضر في خياله أجو اء المعارك وجلبتها، بسبب طبيعة حروفها التي تتسج بناء الكلمة. و الشاعرة قد وظفّت كلّ لفظٍ لخدمة غرضها، فالأبيات تبدأ بالدعاء الذي يحمل معنى التتنّي، فهي تتمنّى أن يُحقّق الهَ عز وجل رغبة الأب، فيُصيّر ابنه كما يشاء، ويمنحه كلّ ما يبتغيه وينشده،
 حيّز الوقوع والحدوث، وأكدّت ذلك في البيت الثاني، من خلال استخدامها للفظة (السعيد) التي نعتت بها طالع ذلك الابن.

واسترسلت في رسم جو" المعارك و الحروب من خلال اختيار ها لألفاظ مســتمدّة مــن ذلـــك
 وفروسيتّه.
وهذه القوّة أكــثر ما تبدّت في استخدامها للفظــــة (ضر اغمة)، و التي أردفتها بلفظة (أُسود)،
لتمنح دمدوحها قوّة لا مثبل لها. ونجد البر اعة أيضاً في نظم الشعر، عند الثاعرة حفصة بنت حمدون الحجارية في قولها:

 بوجهٍ كمثِلِ الثمسِ يــدعو ببشــره هُيوناً ويُعْثـــيها بـــإفراط هيبتِــهُ (1)

لقد عبّرت الثناعرة عن غرضها من هذه الأبيات في لفظٍ أنيقٍ رشيقٍ رقيقٍ، منتقى بعنايـــة فائقة، فعندما أر ادت أن تصف أخلاق ممدوحها، لم تجد أبلغ من لفظة (الخمر) نُوفيه حقــه، وحـين الـا أر ادت أن تصف وجهه، عمدت إلى استخدام صيغة التعجّب (ما أفعله)، فقالت: (ما أحلاه) متعجّبــة من شدّة حسنه وجماله. واختارت لفظة (الشمس) لتؤكّد إشر اقة وجه ممدوحها وضياءه. وفضـلا عن تلك الألفاظ التي اختارتها لتكون نعوتاً معبّرة أصدق تعبير عن ذلك المــــدوح، ختمت أبياتها بلفظة (هيبته) لتُوحي بالوقار الذي يُشيعه حوله.

وإذا انتقلنا إلى شعر الحنين والوداع، وجدنا اللغة الثـاعرة تبوح بمكنونات القلــب وخفايـــا اللفس، فهذه الثشاعرة الغسانية البجانية نقول: أتجــزع إنْ قَــالوا ســتظعن أظعــان وكيف تُطيق الصبر ويحـك إن بــانوا
 عهـتهم والعيش فـــي ظــلّ وصـــهرم أنيــقّ وروض الـــدّهر أزهـــر ريّـــان ليالي سعد لا يخـــف علــى الهــوى عتاب، ولا يخشى على الوصل هجران ويسطو بنــا لهــو، فنعتنــق المنـــى كما اعتنقت في سطوة الــريح أفنـــان (ألا ليت شعري والفراق يكــون هــل تكونون لي بعد الفراق كمــا كـــانوا (1)

لقد لجأت الثـاعرة في بداية قصيدتها إلى اتباع أسلوب قديم متــوارث، عمــدت فيـــه إلــى استخدام ألفاظ نتتاسب مع غرضها الشعري الذي تتظم فيه، فخاطبت الصـــاحبين (أتنــزع، كيــفـ تُطيق)، مُستخدمةً أسلوب الاستفهام الذي يخدم الشاعرة في إثارة التساؤل لدى المتلقّي مــن ناحيــة، وتوصيل المعنى الذي يُر اد إيصـاله من ناحية أخرى.
وذكرت الظعائن، وتحدثت عن رحيلها (ستظعن، أظعان)، وما يخلّفه فر اقها في النفس مــن
 فر اق الأحبّة.

وعلى الرغم من امنتال الثناعرة للقديم، إلا أنها كانت ابنة عصر ها، فم تتسَ بيئتها، وبــرز
ذلك في سهولة الألفاظ وأناقتها (عشش، ليالي، الهوى، عتاب، الوصل، يسطو، لهو ...)، و البعد عـن الإغر اب والغموض في المعاني، فأضافت لهذه العناصر القديمة مسحة أندلسية لها طابعها الممبّز . وكذلك تُخاطب زينب المريّة أحبّتها الر احلين بقولها:
 مـا عالج الناسُ من وجــِ تضـــنَّهُم إلاَّ ووجدي بهـ فوق الـــني وجــــاوا حَسبي رضـــاهُ وأنّـــي فــي مســرَّتِه وودّه آخـــــرَ الأيّـــــام أجتهــــــُ(٪)
r- نفح الطيب: \&/イT

لقد قدّمت الشاعرة شعر أ ناضجاً كل" النضو ج، نابضاً بالحياة، صافي الأســلوب فــي غيــر
 والحنين، وكأنَّ الألفا أحستّ بما في قلب الثاعرة من شوق، فتعاطفت معها ورقَت.

 لللفرة، كما أن فيه موسيقا واضحة تنسجم مع حالة الشاعر النفسية. ونجد الرقّة أيضاً في ألفاظ الثشاعرة أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح في قولها:




 سلسة، وفيها نلمس صدق العاطفة وحرارة الانفعال حيث حملتها الثـــاعرة تجربتهــا و انفعالاتهــا، وفيض مشاعر ها.

ولمّا كانت اللغة الشعرية ملكاً للشاعر، فهو يختار منها ما يُناسب الغرض الذي ينشده، ومـــا يعتقد أنَه يُحقّق الخلق الفنّي المر اد، فلكّل غرض لغة تُشاكله، وألفاظِ تُعبّر عنه. وهذا ما تجلَّى في شعر مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري، وفــي شـــر مَــنـن ســبقها مــن الثاعرات الأندلسيات. تقول مريم:


إنّهما بيتان يُعادلان قصيدة بأكهلها نقلاُ ووزناً، فقد عمدت الشاعرة إلى اختيار ألفاظها بدقَـــة


$$
\begin{aligned}
& \text { 1- المغرب في حلى المغرب: r/r.r. rer } \\
& \text { r- الصلة: } 990 \text { الح }
\end{aligned}
$$

 أحسنت مريم التصرّت في الصياغة، وأجادت في التعبير، وفي تققيم فكرتها.
 الأسر، ومثلما لجأت مريم إلى اللغة الثعرية لتبثّها شكو اها، كذللك عمدت بثينة إلى اللغة، لتجعل منها متنفّساً يُخفّف عنها تقل تلك المصيبة التي حلّت بها. نقول الثاعرة:










 لقد اعتمدت بثينة في لغتها ألفاظاً مأنوسة، وتر اكيب بسيطة، ولم تكن اللغة هاجســـاً لـــديها، فهي في نظر ها مجرّد وسيلة للتعبير، وليست غاية في حدّ ذاتها، مدّا يعني أنَّ ذاتها المبدعة منصرفة إلى التعبير عن نفسها، وبثٌ مأساتها التي تأخذ بمجامع المشاعر والقلوب.

 معبّرة، ستخدمان غرضها و هدفها الذي تسعى نحوه.
1- نفح الطيب: \&/£ \&

وعندما أرادت أن تُعبّر عن الضيم الذي لحق بها، اختارت ألفاظاً بليغةً تُوحي بالقهر، وتتفذ
 وختمت أبياتها برجاء وجّهته إلى أبيها و إلى أمّها (فعساك يا أبتي، وعسى رميكيّة الملـــوك)، علّها تحظى منهما بما نتتنّى وترجو .
لقد حمّل بثينة لغتها الثعرية آلامها وأحز انها، وكست تعابير ها رقّة وجودة، وملأت ثثاياها بعاطفتها الصادقة المزدانة بالرقّة و الأسى، علّها تبوح بحالها، وتوصل معاناتها. " ولمّا كان الزمن على المستوى الصرفي يأتي من الصيغ الثالث (فَعَلَ، يَفْعَلُ، افْعَلْ)، وعلى المستوى النحوي يأتي من مجرى السياق،لأنَّ السياق يحمل من القر ائن اللفظية و المعنوية و الحالية ما يُعين على فهم الزمن في مجال أوسع من مجرّد الصرف المحدود " (')، فقد نوّعت شاعرات الأندلس
 وصف الثاعرة أم العلاء بنت يوسف الحجارية لرجل أثنيب عشقها:


فلا تكُنْ أجهــلَ مَـنْن فــي الــورى تبيتُ في الجهـل كمــا تُضـــحي (٪) حاولــت من خلال الأفعال المضـار عة التي استخدمتها (تَبْدُ، يبقى، يُخْــذَعَ، تكُــنْ، تبيـــُ، تُضحي) و التي نرجح دلالتها على الحال أن تُعبُر عن تأزّم الحدث، ونُشُبر إلى حــرارة الموقــف، وربّما أرادت أن تضفي الحركة و الحيوية والتجدّد على صور ها. ولمّا كان الأمر مستقبلاً أبداً، لأنّه مطلوب منـه حصول ما لم يحصل، أو دو ام مـــا حصــلـ،

عمدت أم العلاء إلى استخدام فعل الأمر (اسمعْ)، رغبةً منها في دوام ذيو ع ما تُريد الإخبار عنه.
 ودعابة، ولكنّها حتى في دعابتها، تحرص على أن تُقدّمها مغلفّةً بنسيج ناعم من الحكمة، وإنّه لشيء طريف أن تجتمع الدعابة و الحكمة، فتكوّنا مز اجاً طريفاً من فكر وقولـ وانـ وقد تلجأ الثـاعرة الأندلسية إلى استخدام الفعل الماضي عندما نريد أن تتحدّث عن مجريات أمور مضت، لدلالته على زمان قبل زمان التكلّم.

وتو الي الثاعرة بين صيغتي الماضي والمضـارع عندما يتطلّب الموقف المثـــار تفصـــيلاً، فيععث هذا التلوين الزمني الحيويّة في النص، فينبض بالحياة، و هذا ما فعلته و لادة في قصيدتها التي شكت فيها فر اق صاحبها ابن زيدون، تقول:
 وقد كنتُ أوقاتَ التَّزاورِ فــي الثثـــتا أبِيتُ على جَمرٍ من الشوقِ مُحْـرقِبِ
 تمرُ الليــالي لا أرى البــينَ ينقضــي ولا الصبرَ من رِقِّ التشوق معتقــي


على الرغم من أن الشاعرة لوّنت أبياتها تلويناً زمنياً بين الماضـــي و المضـــار ع، إلاَّ أنَّنــا نلاحظ غلبة الأفعال الماضية (لَقِي، كنت، أمسيت، عجّل، كنــ،
 ماضية، كيلا تُجدّد أحز انها وأشو اقها، علّها تتسى ما حدث، فيصبح ماضياً بعيداً. وهي تُحسن الإفصاح عن عو اطفها في غير ما تعثّر أو تصنّع، وتبدو المعاني طوع يــديها، تصو غها في يسر وبساطة، غير عامدة إلى النحت أو التصوير، و إنمّا مستهدفة حسّ التعبير . ونكاد نحسّ في أبياتها كثير اً من دفء العاطفة، تُطلقها بغير ما تكلّف أو تصنّع، ساعدها في ذلك ألفاظ أنيقة رقيقة منتقاة بعناية ظاهرة.

واستخدام الثاعرة لصيغ الاستفهام (هل لنا.... فكيف...) خدم هدفها، وحمل شحنة انفعاليــة و إيقاعية جعلت الأبيات مليئة بالنشويق، فهذا الاستفهام خرج عن غرضه الأساسي، وأدّى غـرض الاستتكار، وأسهم في نقل الموجات النفسية المختلفة التي تتدافع في أعماق و لاّدة. وتُطالعنا ولاّدة بلغة أخرى، تختلف عن لغة الحب و العشق التي اختارت لهــا أرقِّ الألفــاظ

وأعذبها، إنّها لغة الهجاء التي تتطلّب ألفاظاً تُشاكلها وتُعبّر عنها. تقول و لاّدة في هجائها لحبي!ها ابن زيدون:



 متعدّدة، فمنها قراع بالسيوف، ومنها قراع بال باللسان. ولكن لسان ولاّدة كان سليطاً حادًاً، انطلقت منه ألفاز تكاد تتفجر غضباً وفحشاً وبذاءة، تتفذ


 ومو هبتها الخصبة، فهي تتغزّل بحبيها، وتقول:

سِوالَّ، وهل غيرُ الحبيب له صــدري

## 


إنّها شاعرة مطبوعة، سريعة البديهة، حسنة التصرتّ في المعاني، نرتجل الشعر وتـــاجل
 و المحاضرة و المذاكرة و المر اسلة، القول الفتّي الذي اختارت له قو الب المعاني وأبعادهــا، وأنــــاط الأساليب وألفظها.
و هذان البيتان يقعان في نفوسنا موقعاً حسناً، على الرغم من سـهولة الألفـــظ وبســاطتها، وبعدها عن النكالْفَ والصنعة (حللتَ، غير، الحبيب، صدري، حُبّ). ومثلها الثاعرة حفصة الركونية التي تمتلك فوّة شعرية هائلة، وأداة مطو اعة فتّية، تبوئهـــا

مكانة أدبيّة مرموقة، كما في قولها:

ولــو أنَّــي خبَّتُــكَ فـَـي عيــوني
 الشوق، ولاعج العاطفة، ما يكفي لجعل حفصة شاعرة متفوقة بين كبار شــعر اء عصــرها، ففـــــي

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- نفح الطيب: \&90/4. } \\
& \text { Y- نفح الطيب: \&VT/ }
\end{aligned}
$$

ألفاظها بوح جميل يتسلّل عذباً لطيفاً إلى القلوب، تحمله لغة شاعرة، تتتاغم نتاغمــاً يُبـرز ســكرة الحبّ، وغيرة القلب، وحرقة الهوى (أغار، خبّأُتكَ، عيوني، ما كفاني).


الفر اق و الهجر، تقول فيه:

سلامٌ على تلك المحاسن مسـن شَـــةٍ تنـاءَتْ بنعمــاه وطيـبِ ســروره(1)
 تصدّعت أيّما تصدّع، فجاشت بشعر رثائي، ينم كل حرف فيه على نفس معذّبة، ويتصاعد من كــلّ
 المجاز، وتحليقاً في عالم الخيال على عادة الشعر اء و الأدباء، وإنّما هو ضرب من الحـا الحقيقة، فــالفن الرثائي عموماً وليد شعور صـادق، معبّأ بآلام التجربة المرّة القاسية، ولا سيّما إذا صدر عن الانـا لأنهنّ أشجى الناس قلوباً عند المصيبة، وأشدّهنّ جز عاً على الهالثك. و لا يخلو شعر حفصة من تكَلفٍ، لجأت إليه مُجْبَرَة، خوفاً من ملك غرناطة، تقول فيه:


لا ننكر أنَّ الأبيات متكلّة، نحتتها الشاعرة من صخر، ولا تحمل في ثثايا ألفاظها أيّة عاطفة أو شعور، و البيت الثالث يُنْبئ عن هذا النكلْف الذي لجأت إليه حفصة خشية غضب الملك وسخطه، فلو وقفنا أمام كلمة (تهو اه) بضمير المخاطب، وأمام كلمة (قيد) و (الإنابة) و (الرضـــى) متمهلـــين، لاستتبطنا و أدركنا ما نتطوي عليه هذه الكلمات من دلالة نفسية، تتطق بقلق داخلي، سببه خوف من
-

وعلى الرغم من الثكلف البادي في تللك القصيدة، إلاَّ أنَّا لا ننكر بر اعة حفصـــة اللغويــة،
وجودة شعر ها، فهي شاعرة مكتملة، وفنّانة رقيقة، في شعر ها إثر اق، وفي أسلوبها إبداع و افتتان.
 الشاعرة حمدة بنت زياد المؤدّب، شاعرة الطبيعة بين نساء الأندلس، التي تُقّمّ أبياتاً رقيقة الحو اشي، عنبة الإيقاع، في غير ما فحش ولا خـلاعة، و إنمّا في نطــــاق مــن الأســلوب الرائـــق و المعــاني المحتشمة، تقول فيها:
 وأَرشــــــفنا علـــــى ظمــــــأ زلالاً ألـــــَّ مـــــن المدامــــــة للنــــــيمِ


إنَّ النصّ غنائي، عبّرت فيه الذات الثاعرة عن خو اطر ها ومشاعر ها وأحاسيسها بلغة سهلة مأنوسة، نُوحي بصدق العاطفة. والجو العام فيه واحد، يُؤَنْسِنُ الطبيعة، فهي تحسّ وتشُعر كالإنسان، وتُغدق إحساسها ومشاعر ها على الحبيبين، حتى لكأنّها على علاقة روحية معهما، يُجستـــدها الحــبّ و الحنان، بل كأنّها تتطلق بدخيلة الثاعرة ورؤيتها للحبّ. ونلاحظ أنَّ التعبير اللغوي يحفل بغموض شفّاف، يدعو عقل المتلقيّ إلى التساؤل لاكتشــــ معان منها ما بتّصـل بالزمن، ومنها ما يتولّلّ عن جغر افية المكان الذي جرى فيه الحدث، فالحــديث عن القيظ في هذا السياق (لفحة الرمضاء)، يُوحي بأنَّ الزمن هو زمن الصيف، ونزول الأمطار في فصل الصيف (مضاعف الغيث العميم) يُشعرنا بأنَّ المناخ موسمتي.

وفي نركيب الكلام تلفت المتلقّي تعبيرات تتبض بعوارض خاصتّة، لغايـــة فنيّــة، كاللتقـــيم و التأخير، ففي قول الشاعرة (وقانا لفحة الرمضاء وادٍ) مفعو لان تقدّما على الفاعل، و هـــا اللقــــيم و التأخير من شأنه نشويق المتلقّي لحين، فلا يروى ظمؤه حتى يظهر الفاعل (وادٍ) الذي يأخـــذ مــن موقعه قبل الوقفة بين الشطرين قيمة تعبيرية.

واختيار الثاعرة للفظ (الفطيم) أوحى بجوّ عاطفي، ولو جاء لفظ (الطفل)مكانه، لكان أقـــلّ شأناً على الصعيد الانفعالي و النفسي، ذلك أنَّ الأم يزدداد حنوّها على الطفل حين تعمد إلى فطمه عن ثثيها، وتحسن بما يُعاني من عذاب بسبب الفطام.
وظهور لفظ (الفطيم) في القافية، يأخذ بروزاً تنبيرياً من هذا الموقع الذي يحتلّه قبــل وقفــة
القافية، ويُتيح الفرصة أمام المخيّة و الفكر كي يُركا الأبعاد الدالالية والنفسية لهذا اللفظ. وفي قول الشاعرة (وأرشفنا على ظمأ زلالاً)، يعترض (على ظمأ) بين مفعولي (أرشف)، ولهـــــــا

 الحبيين،إنمّا يرتبط في أعماق اللشعور بظمأ الطفل الفطيم، فهو يحمل الإيحاءات التي يحملها ظمأ هذا الفطيم. إنَه من حيث الظاهر ظمأ إلى الماء بعد العطش الناجم عن القيظ، ولكنَّه من حيث الباطن ظمأ جنسي، فهو ظمأ كل من الحبييين إلى الآخر، ووصف هـا هـا الماء العذب مباشرة بأنَّه ألـــَّ مــن الخمرة، في قول الشاعرة: (ألذّ من الدامة لللنديم)، يُعزّز هذا الثنأويل الذي ذهبينا إليه، فهذه اللَّـــة إن هي إلا الرغبة التي تعتلج في أعماق اللاشعور .
واستخدام الشاعرة لصيغة التفضيل (أفعل) في قولها (ألذّ)، دليل على وجود هذه اللــذّة فــي
 ظمأ) بين مفولي (أرشف)، أبرزه ومنحه طاقة تعبيرية.

 الشمس في قول الشاعرة:


فالعلاقة بين اللوح و الثمس علاقة صر اع بين عنصرين طبيعيين، ينتصر فيها النبات على النار، بل علاقة صراع بين غريزة الموت، وإيذاء الثمس المحرقة مظهر من مظاهر ها، وغريـــرة الحفاظ على البقاء، ودفاع اللو ح عن الحبيين مظهر من مظاهر هاها، و انتصاره على الشمس انتصـار لهذه الغريزة على غريزة الموت.
ولا يخفى أننَ الثاعرية عمدت إلى استخدام الوزن الصرفي (فعيل) للألفاظ: (عميم، فطـيـيم، نديم، نسيم، نظيم)، عوضاً عن فاعل: (عيم) عوضاً عن (عام)، أو عوضاً عن مفـــون: (فـــيم)
 أكثر ليقر أ بين السطور .

ولا شكَّ أن نتابع الأفعال (وقانا، سقاه، حللنا، حنا، أرشفنا، يصدُ، واجهتتا، يحجبها، يــأذن،
يرو ع، تلمس)، يكشف عن حركة وموقف ورؤية، وقد ساعد نتابع الأفعالل، و اتّصـالها بقضية واحــدة الـا
 نجدها تقدم لنا رأياً قد انتهت إليه في غيبة ما، و إنّما هي تعرض لقطةً تُكثّف فيها من حركة الفعــل، وتكشف من خلال ذلك عن تلاحم الفكر مع الوجدان مع الصورة.
إنَّه شعر انبجس من صميم قلب الشاعرة، فيه من حلاوة الأسلوب، وعذوبة المعاني، وبر اعة
الخيال، وحيويّة النتخيص، ما لا يحتاج إلى إبانة. وختاماً يمكن القول:

إنَّ ألفاظ الشاعر ات الأندلسيات كانت سهلة ملائمة، تتبض بعمق الشعور، فترقّ في مو اضع
الرقّة، وتقوى في مو اضع القوّة.
أمّا نر اكيبهنّ فقد كانت متر ابطة، متينة السّبك و الصياغة، واضحة، نراوحت بين الطول و القصــر، و اتكأت في كثير من المو اضع على التر اث، إلَّا أنَّ ذلك لم يحل دون إبداعها.

تعدّ الصورة عماد الشعر وقو امه، وهي بداية الخيط الذي يقودنا إلى البناء الشعري،" فالمادّة
الشعرية عائمة في نفوس الجميع، ولكن الصورة وحدها تصنع الثاعر "(').
وترتبط الصورة بفكر المبدع وشعور ه، فهو يعيد تشكيل الو اقع وفق رؤيته، فيأخذ مادتّه من

الثاعر وبين الأشياء التي يصورّ ها في شعره، حيث تمتدّ مشاعره إلى الكائنات، فيلتحم بها"(Y). وعلى الرغم ممّا يحظى به مصطلح (الصورة الفنيّة) من أهميّة بالغة في در اسة الثعر، إلاَّ أنَّه " مصطلح حديث، صيغ تحت تأثثير النقد الغربي"(؟)، ولكنّه قام على أصول تر اثية، فقد رأى النقاد القدماء أنَّ أســـاس الثـــعر هو النصوير الفني، فالجاحظ يجعل الثعر " جنساً من الوشي، وضـــــرباً من التصوير "(گ.

ويرى قدامة بن جعفر أنَّ " المعاني هي مادّة الثعر، و الثنعر فيها كالصــور ة، فـــا لا ينبغــــي الحكم على الشعر بمادّته، أي بمعناه، وإنّما يُحكم عليه بصورته"(ْ). وقد فاضل أبو هلال العســكري بين الشعر اء على أساس صور هم ().
في حين وجد ابن رشيق أنَّ الشعر اء " لا يسرقون إلاَّ في مجال التصوير "(V).
ويتجلّى الإبداع الحقيقي لدى نقادنا القدامى في جهود عبد القاهر الجرجاني الذي أتى بفكــرة
النظم، و أكدّ أنَّ فكرة وجود الكلمة ضمن سياق معيّن، يُوحي بتركيية متكاملة هي الصورة، يقول: " اعلم أنَّ ها هنا أصلاً أنت ترى الناس فيه في صورة مَنْ يعرف من جانب وينكر من آخر، وهو أنَّ الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يُضم بعضــــها إلى بعض، فيعرف فيما بينها من فو ائد"(^).

1- علم الجمال: بنديتو كرونتشه، تعريب: نزيه الحكيم، المجلس الأعلـــى لرعايـــة الفنــون والآداب والعـــوم الاجتماعية، المطبعة الهاشمية، ص
شعر أبي نواس في ضوء النقق العربي القديم والحديث:أحمد دهمان، الدار الجامعية للطباعة، ص •TV. ז ६- الحيوان:


人 - دلاثل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمد رشيد رضــا، طبــــة دار الـنــار، بيروت، ص10 §.

والذي يُنكر لعبد القاهر أنّه استطاع، وهو بصدد الدفاع عن فكرة النظم، أن يقضي على هذه
 الصورة البلاغية ليست لها من حيث هي استعارة أو تثثبيه أو كناية أو مجاز، بل هي هي لها من حيـــ الو قارة الصورة البلاغية على الامتزاج والانصهار بغير ها من عناصر التتبير الأدبي، وهي لها مـي حيث قدرتها على التنفاعل مع غير ها، وعلى مدى ما اكتسبته الصورة من خصائص يمنحها الســياق
نفسه"(").
 بعض الاارسين تأصيله، ورد جذوره إلى الماضي، فر ألى د. جابر عصنور أنَّ هذا المصطلح" حديث
 بالخصائص النوعية للأدب، فقد قدّم الموروث جو انب تُشُكّل الأساس النظري لأيّ نظرية عيقة في الصورة، وتحدّدت بثلاثة جوانب: الخيل أو الـلكة التي تُشكل صورة القصيدة، وطبيعــة الصــورة باعتبار ها نتاجاً إبداعياً لهذه اللمكة، ووظيفة الصورة في العمل الأدبي"(().) وذهب النقّاد المحثثون في تعريفهم للصورة مذاهب شتّى، اختلفت باختلاف وجهات نظر همه، أو تأثزّزم بالتقافة الغربية، أو تتاولهم لها على أساس وظيفتها لا لا طبيعتها.

 الثاعر في كلّ مكان،أو يخلقها بجميع حواسهد"(F).
 الألفاظ و العبار ات بعد أن ينظمها الثاعر في سياق بياني خاص، ليُعبّر عن جانب من جو انب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة"(\$). ويُعرّفها د. أحمد مطلوب بأنّها:" طريقة التعبير عن المرئيات والوجدانيات لإثارة المشاعر،
وجعل المنتّقيّي يُشارك المبدع أفكاره و انفعالاته"(ه).

1- النق العربي القنيم (فضايا وأعلام): أحمد دهـان، منثور ات جامعة البعث، كلية الآداب والعلوم الإنسـانية
(199!-1990)،، ص09.
 -r
६- الاتجاه الوجاني في الشعر العربي المعاصر : عبد القادر القط، دار النهضة العربية، بيروت، طr، 19A1،

أمّا د. عز الدين إسماعيل، فيعرّفها بقوله: " إنَّها تركيبة عقلية، تتنمي في جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم الو اقع"(').
 الظاهر، لكنّها في النتبير الشعري نُوحي بأكثر من الظاهر، وقيمتها ترنتكز على طاقتها الإيحائيـــة، فهي ذات جمال ذاتي، تستمدّه من اجنماع الخطوط والألوان والحركة ونحو ذلك من عناصر حسيّة، وهي ذات قوّة إيحائية تفوق قوّة الإيقاع، لأنّها تُوحي بالفكرة، كما تُوحي بالجو و العاطفة"(؟). إنَّ الصورة الشعرية أكثر حياةً، وأشدّ دفقاً من مثيلاتها في الفنون الأخرى، لأنَّهــا تُجــاوز السكون إلى الحركة، وتُشرك الحو اس كافةً في تبيّن أجز ائها، و التعرّف على مر اميها الجمالية. فأيّاً كانت أنواع الصور ووظائفها، وكيفما كانت نظرة المدارس النقدية إليها، فإنّها نظلّ من عمل الخيال و العقل و العاطفة، كما تظلّ قبساً من عالم الشعور و اللاشعور ، نتأجّج من أعماق شـــاعر أدرك شيئًاً من أعماق النفس البشرية وخباياها.

ولذللك اعتتى بها الثعر اء، ووجّهو إليها اهتمامهم، وحظيت الصورة في الثـــعر الأندلســي بعناية فائقة، فقد " بر ع الأندلسيون في فنّ التصوير، فأكثروا من أنو اع التشبيه، و افنتتو ا في ألـــوان الاستعار ات و الكنايات، وأضافو ا بعض أنواع من البديع على بعض النر اكيب المجازية، فأبدعوا أيما إبداع، كلّ هذا دون أن يتجاوز حدود الاعتدال، كما صنع مسلم بن الوليد وأبو تمّام، فهم أقرب إلــى
 مفردة، وتارة مركبّة، وتارة بسيطة، وتارة رابعة في صورة تشبه التمثيل، وحيناً يعرضون التثـــبيه قضية بسيطة، وحيناً يعرضونه بر هاناً على قضيّة سابقة، أو يأتي التشبيه تأسيساً لقضيّة تذكر برّا بعده، كما يأتي في صورة مضاف ومضاف إليه، أو مقابلة، أو مبالغة وتهويلاً... أو جملة تتمي الصــورة أو تُوضتّحها بعد إجمال، فإذا هذه الإضـافات تتقل الصورة من عرض مبسّط إلى عرض جديد، فيـــه الطر افة وفيه التجديد، ولم يقضو ا على الصورة البصرية فحســب، بــل انتقــــو ا بـــالمعنوي إلــى المحسس، وبالمحسوس إلى المعنوي، وصوروا لنا المعنويات بحيث لا نتصور ها إلاَّ في الخيــال، إنَّ لهم أخبلة ذهنية، تكاد تكون خاصة بهه، وقد يفوقون فيها المشارقة"(؟).

1- التفسير النفسي للأدب: د. عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، الفجالة، القاهرة، ص 0^.
 rص ص.r.r

وتحتلّ الصورة الشعرية حيّز اً مهماً في جسد الشعر النسوي الأندلسي، إذ ترفــده بطاقــات بالغة الأهمية، ولا تدع للذوق الجمالي سبيلاً إلى إغفالها أو الإضر اب عنها وقد استطاعت شاعرات الأندلس عن طريقها تجسيد ما يجول في نفوســهـنّ مــن مشـــاعر وانفعالات، مستعينات على إبداع صور هنّ بأدو ات البيان الثلاث، يدعمها خيال خصب، وربّما كـــانـ النتشبيه أكثر هذه الأدوات ظهوراً، " فالفتتة بالتشبيه فنتة قديمة، تُلخصّ المنهج العربي المحافظ الذي ينظر إلى الشعر القديم في روعة وإجلال، وقد تلاحقت النشبيهات فيه تلاحقاً، كأنّما يريد الثاعر ألاّ يتوڤف عند غايته"(1)

ومن التشبيهات الجميلة: قول حسّانة التميميّة:

## 

لقد شبّهت حسّانة حالها مع أطفالها الأيتام الضعاف، وقد تعرّضو ا للقهـر و الظلـــه، بطـــــئر صغير بريء، وقع بين بر اثن طير جارح. وقد انطوت هذه الصورة على البساطة و البر اعة و الجمال في تعبير ها الحيّ عن تجبّر الظالم وقهر المظلوم معاً. وإذا تركنا شعر حسّانة إلى شعر عائشة بنت أحمد القرطبيــة، وجــدناها تنــتلهم خيالهــا الثشري، ليفيض عليها بصورة البديعة، ولكن الصور التي ألهمها إيّاها، لم تكن إلاَّ صور اً تقليديّــة، تقول:

 فنــــأنتم آل ععــــامر خيــــرُ آلٍ زلا

لقد عمدت الثاعرة إلى إير اد مجموعة من النتبييهات المركبّة الز اخرة بالحيويــة و الحركـــة و الإشر اق، ففي البيت الثاني شبّهت ابن المظفر بالبدر في سماء العليــاء، وشـــّهّت الجنــود الـــنين يُناصرونه بالكو اكب، و هذان النشبيهان أضفيا على الصورة الكليّة للممدوح نــور اً وإثـــعاعاً ودفئــاً مبعثه البدر و الكو اكب، وقوّة وحيويّة مصدر ها الجنود.

1- الصورة الأدبية: مصطفى ناصف، دار الأندلس، بيروت، ط (Y،19A، ص 7 §.

$$
\begin{aligned}
& \text { نزه هة الجلساء في أثشعار النساء: ص Vr. }
\end{aligned}
$$

وفي البيت الأخير شبّهت الوليد الصغير من آل عامر بالثيخ المحنّك عند الرأي و الشورى، وشبّهت الثيخ الهرم بالوليد صحّةً ونشاطاً عند الوغى، فهو يصول و يجول في ميدانها بالِّا بلا كلل أو تعب، وعلى الرغم من المبالغة الواضحة في هذين النتبييهن، إلاَّأَنْهما يشعّان بالحركة. ونجد نشبيهاً بسيطاً في شعر آخر لعائثةة، نتول فيه:



 يُساعدها على الإيحاء.

ونجد مجموعة من الصور المفردة في قصيدة أنس القلوب التي تفول فيها:
قــدم الليــل عنــــ ســير النهــار وبدا البــار مثــل نصــف ســوار
فكـــن النهـــار صـــفحة خــــ وكــــن الظـــلام خـــط عــــار

لقد رسمت أنس القلوب لوحة غاية ما تكون في التأنقّ والإبداع، لونتّها بفيض من التثبييهات التي استقت أغلب عناصر ها من الطبيعة.
 يسطع نصف سوار ألقاً ولمعاناً.
وبعد ذلك انتقلت إلى تصوير النهار والظلام، فجعت النهار كصفحة الخدّ، أمَّا الظلام فشبَّهته بخطّ العذار.
واختتهت لوحتها بوصف الكؤوس التي كانوا يتساقون بها الخمرة، فقد خُيلت إليها كأنها ماء
متجمّد، سُكبت فيها نار ذائبة هي الخمرة، فأي ثورة حدثت في تلك الكؤوس؟ وأيُّ خمرة تلك التـي تجر"عها أصحاب المجلس؟
 الروح على عناصر صور ها، فأوحت بعض صور ها بالإشر اق والنور، و وذا ما أضفاه البدر والنهار والنار، بينما أوحى بعضها الآخر بالسكينة والهوو ء، وهذا الإيحاء خلَّه ذكر الظلام والماء الجامد.

و لا يخفى أنَّ هذه الصور التي ساقتها الثاعرة، تُسهم في نقل الموجات النفسية المختلفة التي نتتافع في أعماقها، وتُمعن في التأثثير في ذهن السامع.
وقد تتّسم صور الشاعرات أحيانًا بالحسيّة، فتختلف هذه الصور باختنلف الحواس التي يُعتمد عليها في إدر ال الصورة، ومن الصور البصرية ما جاء في ثثايا مدح حفصة بنت حمدون الحجارية لشخص اسمه (ابن جميل):

لَهُ خُلقُ كـــالخمرِ بَعْــدَ امتز اجِهــا وحُسْنٌ فما أحلاهُ من حين خلقتـــهُ
بوجهٍ كمثلِ الثمسِ يدعو ببشــره عُيوناً، ويُعْثِيها بـــإفراط هيبتــهُ(1)
إنّها صورة بصرية،عمدت فيها الثاعرة إلى تشبيه أخلاق مدوحها بالخمر بعد أن تُتــــزَج بالماء، فتُصبح ر ائقةً تسرُّ الناظر ، و هكذا كانت أخلاق ابن جميل، أمَّا وجهه فهو يُشبـه الشمس فـــي إششر اقه وضيائه.
ونلمح صورة بصرية أخرى في قصيدة للشاعرة صفية بنت عبد الله الريّى، نقول فيها: وعائبة خطّي، فقلت لها: اقصــري فسوف أُريك الآرّ في نظم أسطري(٪) لقد شبّهت الثاعرة كلماتها المتناثرة فوق أسطر ها، بالدّرّ المنثور ، و هذا التشبيه إن دلَّ على شيء، فهو يدلّ على شدّة جمال خطّها وروعته. وكثير اً ما ورد النتشبيه التثثيلي في أشعار الثاعرات، مبتعدات عن النشبيه البسيط، لما في ذلك من جمال و إمتاع وتأثثير، وبعد عن المباشرة، فهذا التشبيه يُفْسِح المجال للمتلقّي، فيُحُّقّ في الخيال. ومن صور هن التي اعتمدت هذا النوع، وصف مريم بنت أبي يعقوب في قولها:


لقد بلغت مريم الذروة في التعبير عن آلام الثيخوخة و همومها، تعبير اً لم يستطع كثير مــن الثعر اء الرجال المعمّرين أن يصلوا إلى مقامه في دقّة تصويره وبر اعة تعبيره، فقد شبّهت الثاعرة نفسها بعد أن تققّم بها العُمر ، ورقَّ عظمها، وتهلهلَ جلدها، بنسج العنكبوت المهلهل.

$$
\begin{aligned}
& \text { أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: } \\
& \text { ال الصلة: r- } 990
\end{aligned}
$$

وصورة العجوز الضعيفة العاجزة أوحت إليها بصورة الطفل الصغير الــذي يــدبٌ علــى الأرض للوصول إلى غرض من أغر اضه، كحالها تماماً عندما نزحف من أجــل الوصـــول إلــى العصا، للاستعانة بها في المشي..
وقد انبققت عن هذه الصورة أيضاً صورة أخرى، فهي تمشي على مهل مستعينة بالعصـــا، كما يمشي الأسير السجين الذي كُبّلت قدماه بالحديد. و هذه الصور التي قدمتها مريم هي صور حركية، ولكن الحركة فيه بطيئة، وعلى الرغم من بطئها، إلاَّ أنَّ إيحاءها وتعبير ها عن الحالة النفسية للشاعرة كان قويًاً سريعاً. ومن الصور البصرية، تلك الصورة التي ظهرت في قصيدة لبثينة بنت المعتمد بــن عبّــاد
و التي تقول فيها:

لقد شبّهت الثاعرة تلك المقالة التي كتبتها إلى و الداها، والتي ضمّنتها كلّ قصتّها، بــالخيط
 العنق، فهي ترمي من خلال تشبيهها، إلى أنَّ قصتها وحقيقة أسر ها، أصــبـت و اضـــــــة معروفـــة

فالتشبيه قد ساعدها في إيصال فكرتها وتوضيحها بكلّ سهولة وبساطة. ونتو الى الصور البصرية عند شاعرات الأندلس، لنجد بعضها عند ولاّدة بنت المستكفي في



لقد شبهت الشاعرة نفسها بالغصن المثمر، كما جعلت من نفسها ندّاَ للبدر في سمائه، و هاتان صور تان تقليديتان لا جديد فيهما، وهما تدلاّن على تـــأثنّر ولاّدة بالمشـــارقة وبــأخيلتهم وصـــور هم وأسلوبهم، كما أنّهما تفيضان بالحياة و الإشر اق.

$$
\begin{aligned}
& \text { - ا- نفح الطيب \&/ } \\
& \text { ديوان ابن زيدون ورسائله: صזץ. }
\end{aligned}
$$

وأيضاً نجد صور اً بصرية في شعر نزهون الغرناطية، في قصيدتها التي تقول فيها:



أبصرتَ شمسَ (الضُّحى في ساعديْ قمرٍ بل ريمَ خازمة في ساعدي أسد(1) إنَّ هذه الصورة تنطق بالحالة التي كانت عليها و لادة مع حبييها، وتنبئ عن شعور بالسعادة لامس شغاف القلب، فقد جعلت الثاعرة نفسها كثمس الضئحى التي توسّدت ساعدي القمر، ولكنّهــا أعادت النظر في صورتها التي تُوحي باللّفء و الإشر اق والجمال، فوجدت أنها لا توفيهــا حقَّهــا، فعادت وشبّهت نفسها بالريّم بين يدي الأسد، معتققدةً أنَّ هذه الصور رة أشندّ إيحاءً من ســـابقتها، ففيهــا الكثير من معاني الجمال و القوة. و الحقيقة أنَّ تصوير و لاّدة فيه شيء من التجديد والحداثة، ونلاحظ جمعها بين صورتين في مكانيْن مختلفين، فالصورة الأولى في السماء، و الصورة الثانية على الأرض، وقد فضلّت الصــورة الثانية، وربّما دلَّ هذا على تعلّقها بعناصر اليابسة أكثر من تعلّقها بعناصر السماء. ومن بين الصور البصرية، تلك الصور التي تـتمد على الاختيار الدقيق للألهوان،. وقد تتبَّــهـ الدارسون إلى الصفات النوعية للألو ان، وربطو ا بينها وبين تأثنير اتها النفسية. ولمَّا كانت شاعرات الأندلس متفهّمات لخصـائص الألوان، فقد أَحْسَنَّ استثمار ها في الصــور
 الذاتية، كما فعلت الثاعرة ابنة ابن السكّان المالقية في قولها:

مرَّ غراب بنا يمستح وجــه الرّبــى قلتُ لـه: مرحباً يا لون شعر الصبي (٪)
لقد شبّهت الشاعرة الغر اب بلون شعر الصبي، و هذه صورة بصرية تتعتمد علــى الاختيــار الاقيق للّون، و الثـاعرة اختارت اللون الأسود، وهذا اللون طالما عهدناه لون الحزن و الحداد، ولـــون الموت.

و الشاعرة هنا استخدمته ظاهرياً للدلالة على لون شعر الصبي، ولكنّها ضمنياً عبّرت عــن الاستخدام الحقيقي لهذا اللون، وعن إيحائه بالحزن الذي خيَّم على قلبها، وعَذَّبَ نفسها.


ومن الصور الثقليدية ما أوردته الثاعرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين في قولها: هي الثمس مسكنها فــي اللســماء فعـــز" الفـــؤاد عـــزاوءً جمــــيلا

فلــن تســتطيع إليهــا (الصـــعود
لقد بحثت تميمة مطو"لًا عن صورةٍ تليق بها، كي تُسبغها على نفسها، وتُعرّف الناس بقدرها وقيمتها، فلم تجد إلاّ صورة الشمس بنور ها وإشّر اقها وضيائها، وعلّو ها ورفعتها، فشبَّهت نفسها بها، وجعلت مسكنها موازياً لمسكن الشمس، في السماء، فلن يطالها أحد، ولن تتخلّى عن عرشها، لتعرج إلى الأرض.
وعلى الرغم من اتّكاء الثاعرة في صورتها على الموروث القديم، إلاَّ أنَّهــا اســـنطاعت أن تُضفي عليها من روحها، وتُخرجها في ثوبٍ جديد.
ومن التشبيهات الثقليدية أيضاً ما ساقته الثاعرة حفصة الركونية في قولها:


الخَفَـــــــر كــــــلاً ولا يُبْصَــــــــرُ لا يظهـــر البِشْــــرُ فــــي دُجاهــــا بــــالله قـــل لــــي وأنــــت أدر ى بكُـــِّ مَـــنْ هـــامَ فــــي الصـــور لا نُـــــوَّار فيـــــهـه ولا زَهــــــر (「) مَـــنْ الـــذي هـــام فْـــي جنــــانٍ

لقد ساقت حفصة مجمو عة من النشبيهات في معرض وصفها للجارية، فالصــورة الأولـــى بصرية لونية، نوحي بالسكون والهدوء، شبّهت فيها الثاعرة الجارية بالليل الأسود الذي أخفى كــلّ نجومه، فبدا مظلماً خالياً من أيّ مظهر من مظاهر الفتتة والحُسْن والجمال. وتسترسل حفصة في تصوير الجارية، فتجعلها أشبه ما تكون بصورة معلّقة على الجدار، لا يبرز فيها أيّ مَعْمُ من معالم الإبداع، و إنْ كانت الصورة الأولى توحي بالسكون، فإنَّ الصورة الثانية تكاد تخلو من الإيحاء، لشدّة الجمود المخيّم عليها، ونتشابهها في هذا الصورة الثالثة التـي حملّتهــا حفصة فيض انفعالاتها وأصوات غضبها، فجعلتها كجنّة قاحلة هربت منها الحياة، وخيّم عليها شــبـح الموت، فلا ترى فيها شجرةً أو غصناً أو حتى زهرة صغيرة.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- شاعرات الأندلس: صرنّا } \\
& \text { الr- الإحاطة في أخبار غرناطة: //.. }
\end{aligned}
$$


 المُزري، فالصور البصرية تلعب دور اً كبيراً في التأثير في المتلقّي. ويحفل شعر حمدة بنت زياد المؤدّب بالصور البديعة، فمن ذلك مثلاً قولها:


هنا تُفاجئنا صورة مثيرة، فالدوح أُرِيدَ به الظلال على سبيل المجاز، وهذا المجاز عنـي
 على الفطيم.
وهذا الجو العاطفي يقوم من حيث الظاهر على الحبّ والبراءة والعَّة، ويُوحي بأنَّ الهنــاء

 جنسيَّة يستنتع بها الطفل،ومن هنا فإنَّ حنو ظلال اللوح على الحبييين يحمل سمة جنسية.
 كانت شديدة العناية بشعر ها، معتددةً على التشبيبه في بيان ملامح صور ه، وهذا ما ما لاحظناه فيما سبق من شعر ها، ونلاحظه أيضاً في قولها:
 وذاكَ الأمــــرُ يمنعنـــــي رقـــــادي



لم تستطع حمدة إخفاء إعجابها بتلك الفتاة الجميلة، فعدت إلى تصوير ها، واختارت (المهاة)


 عليه، فالصبح الأبيض هو الوجه، والسَّو اد هو اللوائب السوداء، و هذا التثبيبه بار ع كــلّ البر اعـــة،

$$
\begin{aligned}
& \text { - نفح الطبب: } \\
& \text { معجم الأدباء: rer }
\end{aligned}
$$

مُتْقَن كلّ الإتقان، لجأت فيه حمدة إلى عقد مقارنة بين بياض الوجه وسو اد الذو ائب، فهذا الاســـتخدام لهذين اللونين المتتاقَِيَن، من شأنه أن يضفي على الصورة رونقاً وجمالاً، ويزيدها خيالاً وتأمّاًا


إسماعيل في قولها:



لقد اعتمدت قسمونة على الفعل (حاكى) في صورنتها التي شبهت فيها نفسها بالظبيــة التـــي تحاكيها في جمالها ووحدتها، وقيمة هذه الصورة موكولة من الناحية الفنية إلى ما تحققه من أثز في نفس قارئها، وما توحي به إليه من دلالة على الحالة النفسية الحزينة التي تعيش فيها الشاعرة. ولا تخلو تشبيهات بعض الشاعرات من الطر افة والهزل، كما في قول أم السعد بنت عصام


إنَّ الثشاعرة تستمدّ معطيات صورتها النتبيهيّة من البيئة الطبيعية الصحر اوية، ومن الحيــاة الو اقعية، وتدمج بينهما في إطار طريف، فتُشبّه الأقارب بالعقارب، وأيٌ تشبيه يصــطبغ بمشـــاعر
 لللنفكير في السبب الذي دعا أم السعد إلى اتخاذ هذا الموقف المُعادي للأقارب. لقد فضّل العرب التشبيه على سائر الأنواع البلاغية الأخرى، فقد اقترن مستوى الثـــاعرية بالقدرة على النتبيه و البر اعة فيه، فوجدو ا في النتشبيه وسيلة إلى الوصول إلى جوهر الشعر، ولكــن لا يقلّ أثر الاستعارة في إبداع الصور عن أثز النشبيه بكثير، لما بين الاستعارة و التشبيه من أمــور جامعة، فالاستعارة تشبيه حُذفَ أحد طرفيه لإضفاء مزيد من الجمـــال والرونــق علــى الصــورة، ولتوثيق العلاقة وتأكيدها بين المشبّه والمشبّه به، بالإضافة إلى أن كليههـــا وســيلة لمعرفـــة غيــر المعروف، أو توضيح الغامض المستعصي على الإدر اك، والكثف عن انفعال الثاعر وتجربته.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- نزهة الجلساء في أشعار النساء: صVV. }
\end{aligned}
$$

وقد اعتدت شاعرات الأندلس على الاستعارة في أثعارهن، وتقريباً بالقدر الذي وردت فيه التشبيهات، على الرغم من الصعوبة الكامنة في طبيعة الاستعارة نفسها،" فهي تحتاج إلى إلى أناة وجهـ، وتتطلَّب من صاحبها الاقّة في الفكر، والجهِ في الصياغة، إذ إنّها تعتدد على ما في الكلمة من حمل
 الاستخدام.

ومن الاستعارة قول متعة:

مَـــنْ ذا يُطْـَــــي النهـــــارا؟




لقد شبّهت متعة قلبها بطائر يطير ويُحَّق عالياً، فحذفت الـشبّه به وهو الطائر، و أبقت شــيئًا من لوازمه، وهو " الطيران" على سبيل الاستعارة المكية. ونجد الاستعارة أيضاً في قول عائشة القرطبية:

تثــــوتقتِ الجيـــادُ لــــهـه وهـــز

على الجياد والحسام والبنود، هادفةً من وراء ذلك إلى رسم لوحةٍ فنيةٍ غنيّةٍ بالمشاعر والأحاسيس. ومن الاستعارة أيضاً فول صفية بنت عبد الها الريَى:
وناديتُ كفّي كــي تَجُـود بخَطّهـا وفرَّتْتُ أقلامي ورَقِّي ومِحْبـري (\&)

النفس، فالنتخيص هو أرق مستويات التصوير، وبه يجعل الثاعر الأثياء الجامدة و المعاني الذهنية تكتسب صفات بشرية، فتفيض حياة وحيوية. ومن ذلك أيضاً قول الغسّانية النُجانيّة:

كما اعتنقت في سَطوة الريّيح أفنانُ*)

## ويَنْطو بنـــا لَهــو" فنعتـــق المُنَــى

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الصورة الأدبية: مصطفى ناصف، ص هr ا. } \\
& \text { نـر الط } \\
& \text { Vr نزهة الجلساء في أثنعار النساء:ص ال } \\
& \text { ६- ج- جوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: }
\end{aligned}
$$

لقد شخّصت الشاعرة اللهو، فجعلته لصّاً يسطو على أملاك غيره، وينهب منها ما استطاع، وهي استعارة جديدة في معناها، تُفسح المجال واسعاً أمام السامع، ليُحلّق بخياله في أرجائها. وتلجأ الشاعرة غاية المنى إلى التشخيص أيضاً في شعرها مُجيزةً قول المعتصم بن صنُمادح الذي أر اد اختبار ها، فقال لها: أجيزي: " اسْأُلُوا غايةَ المُنىى"

مَــــنْ كســـــا جســــــيَ الضــــنى
فقالت:
(1) (1)


لم تكن غاية المُنى بار عة في ارتجال الشعر فحسب، بل تبدو أيضاً شديدة الاهتمام بالصــور الفنية،ووظهر هذا من الاستعارة التي تضمنّها شعر ها، فقد استعارت صفة من صفات الإنسان، وهي القول و الكلام، وأضفنها على الهوى، فجعلته يقول ويتكلّه، ويفصح عمّا بداخله. ومن الاستعارة أيضاً قول الشاعرة مريم بنت أبي يعقوب الأنصـاري:

لقد استعارت الثاعرة عنصر اً حسيّاً ملموساً لصفة معنوية، فشبّهت أخلاق مددوحها وكأنّهـا نباتات أو أشجار سٌقيت من ماء الفرات، وهذه الصورة تدلًّ على تأثّرّ صاحبتها بالطبيعة الجمبلة بكل ما فيها من أنهار جارية وغدران دافقة.
ونتو الى الاستعار ات في الثعر النسوي الأندلسي، فنجد بعضاً منها في شعر أم العلاء بنــت
يوسف الحجارية في قولها:

لقد أضفت الثاعرة صفة العطف على العين، وصفة اللذّة على الأذن، وكلاهما من صــفات الإنسان، وناحظ أنَّ هاتين الصورثنين حسّيتان، اعتمدتا على حاستّي البصر و السّمع، مدـــا يُضــفـي عليهما رونقاً وجمالاً، ويزيدهما خيالاً. ونجد بعض الاستعار ات أيضاً في شعر ولاّدة بنت المستكفي، في قولها: أنــــــا والله أصـــــلـح للمعــــــالي وأمشـــي مشــيتي وأتيـــه تيهــا


|  | - |
| :---: | :---: |
| ¢V¢ ¢ ¢ ¢ | -r |
|  | -r |
| ديوان ابن زيدون ورسائله: ص آّ. | - |

فالخدُّ طعامٌ لذيذّ، وُضَعَ في صحنٍ يُقَقَّمُ لكَلّ مَنْ يشعر بجو ع، و هذه الصورة جديــدة فـــي

$$
\begin{aligned}
& \text { معناها، و هي كفيلةٌ بتركِ بصمةٍ و اضحةٍ في ذهن سامعها. } \\
& \text { ونطالعنا ولاّدة باستعارة أخرى في قولها: }
\end{aligned}
$$


إنّها اسنعارة قديمة نقليدية، لا جديد فيها، فالليل إنسان يكتم السرّ، ولا يبوح به.
ومن الاستعار ات الجديدة ما ورد في قول نزهون الغرناطية:

شبّهت الثناعرة البداوة بفتاة أخذت نتبختر في مشيها بكبرياء وخيلاء، وهذه الصورة فيها من . السخرية و الاستهز اء الثيء الكثير

ومن الصور التي تتحى منحى التعريض و الذمّ، ما جاء في قول ابنة محمد بن فيرّوّ :

لقد جعلت الشاعرة البخلَ سيّداً مطاعاً، يأمر وينهى، ويفعل كلّ ما يريد، وله عبدٌ يطيعه ولا
يتأخرّ عنه أبداً.

وتسوق لنا أمة العزيز الشريفة الحسينية صورة فنيّة في قولها:
لحـــاظُكم تجرحنــا فـــي الحَشَـــا ولحظُنا يجـرحكم فـــي الخـــودد(\&)
فاللحاظ سهامٌ تجرح، وهي استعارة مطروقة في الثعر العربي منذ القديم، لا نرى فيهــا أيّ تجديد من قبل الثاعرة.

على عكس الثثاعرة حفصة الركونية التي جدّدت في استعار اتها التي أوردتها في شـــر ها، ومنها قولها:

ولا صفقّقَ النهــرُ ارتياحــاً لقربنــا ولا غَرَّدَ القمــريُ إلاَّ لمـــا وجـــْ

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- المصدر السابق: ص بّب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { غ- غ نفح الطيب: }
\end{aligned}
$$




 وأجمل الاستعارات وأكثر ها تجديداً نجدها في شعر حددة بنت زياد الحؤدب في ترلها:




لق شخْصت حمدة ظلال الدو ح، وأضفت عليها صفة الحنان و العطف، وحولت الوادي فــي عين المخيّة إلى نديم حبيب، يحمله الحبّ على إرشاف الماء العذب إلى حبييه، ذلك الهاء الذي يفوق الخمرة للةُ، وأقلَ ما تدلّ عليه هذه الصورة شيوع الخمرة ومجالسها في البيئة الأندلسية. وفي البيت الأخير صورة و اقعية متخيّلة، فحصى ماء الــو ادي يفـــتن العـــارى المزينّــات

 الحصى فيه، واتصـال الثاعرة ببيئة مدنيّة مترفة.

وصورة حمدة تُعبّر عن بر اعة الطبيعة في خلق الجمال، فكأنَّ الطبيعة عندها نقـوم مقــام
ونجد صورة أخرى في قول حدة:



$$
\begin{aligned}
& \text { - ا- نفح الطيب: \&/VAM. } \\
& \text { نفح الطبب: \&/YMN/ }
\end{aligned}
$$

لقد شبّهت الثاعرة كلام الوشاة و أقاويلهم بالغار ات الحربية التي يشــنّها الأعــداء، و هـــذا المشهد، مشهد الغارة الحربية، بالإضافة إلى ارنباطه بحاسيّة اللسع، فإنه يجعــل الصــورة تمــور بالحركة، وتضـجّ بالحيوية. ومن الاستعارة أيضاً ما ورد في قول أم الهناء:

يا عينُ صارَ الامـعُ عنـــكِ عـــادة تَبكينَ فَـي فــرحٍ وفــي أحـزانِ
 إنّها تُخاطب عينها وكأنّها إنسان، وتطلب منها أن تستقبل الحبيب بالابتســامة حــين لقائـــه، ونترك البكاء لحين رحيله، و هذه الصورة تتطق بحال الشاعرة، وتُعبّر عن مشاعرها أوضح تعبير . ومثلما جعلت أم الهناء عينها تسنقبل وتُودّع، كذللك جعلت الثلبيّة الحجارة تبكي في قولها:

## 

لقد استعارت الثاعرة للحجارة صفة البكاء، فجعلتها وكأنّها إنسان يتألّم ويبكي بسبب الظُّلْــم الذي تعرّض له، و هذه الصورة تقع موقعاً حسناً مؤثّرًا في نفس المتلقّي، لما فيها من مشاعر فيّاضة بالحزن والأسى، تتبع من معاناة حقيقيّة.
تلك كانت استعار ات شاعر اتتا، وقد لجأنَ إليها عندما اشتدّت حاجتهن" إلى الإدر اك الجمالي،
فالاستعارة تهب صور هنّ جمالاً وإدهاثشاً، وتمتاز بالدقّة والانصهار و التداخل التّام بين طرفيها. وعلى الرغم من ذلك فقد أتت استعار ات الثاعرات أقرب ما تكون إلى الفطرة، ولا شكَّ في أنها تعاونت مع أنو اع البيان الأخرى، واستمدّت عناصر ها من الطبيعة، فنجحت في الحوار معهــا، واعتمدت على الحس"، ومالت في أغلبها إلى التشخيص.
 استخداماً منها، لأنَّ الاستعارة تحتاج إلى تعب وإعمال ذهن للوصول إليها. ومن ثمّ كان ترتيب هذه الأنواع البلاغية لدى شعر ائنا هو : التشبيهه ثمّ الكناية ثمّ الاســـتعارة، ولا يخفى على أحد ما في الكناية من جمالية في التعبير تفوق بكثير المعنى المباشر، إنّها وسيلته إلى الـى
 في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه، وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلاً عليه"(٪).


وقد ضمّ الشعر النسوي الأندلسي كنايات عدّة، نظر اً لاعتماد الكناية على التركيز والإيجاز . ومن هذه الكنايات الطريفة قول متعة:

ومناية عن شدّة حبها للأمير عبد الرحمن بن الحكم.

حينما أرادت الثاعرة أن تُصورّ مدى دناءة وانحطاط ذللك الرجل الذي تقدّم خطبتها، وصفـــته بأنّه " كلب "، ولمّا أر ادت أن تُصـــوّر رفعة وسمّو مكانة الخاطب الآخر ، وصفته بأنّه "أسد". فما الكناية إلاّ دليل على الفكرة المقصودة " فالصفة إذا لم نأتك مصرّحاً بذكرها، مكشوفاً عن وجهها، ولكن مدلو لاً عليها بغير ها، كان ذلك أفخم لشأنها، وألطف لـكانها، كــذللك إثبــات الصـــفة للثيء، تثبتها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحاً وجئت إليه من جانب التعريض و الكنايـــة والرمــز والإشارة، كان له الفضل و المزية، ومن الحسن والرونق ما لا يقل فليله، ولا يجهل موضع الفضبلة

وقد خدمت الكناية أسلوب الشاعرات، لأنّها وسيلة إلى اختصـار العبارة، وجمــع أجزائهــا، و هذا يتتاسب مع لغة الثعر النسوي الأندلسي، وهي وسيلة أيضاً إلى الكشف و إعطاء الـــليل علــى المعنى، فقد تُكنّي الثاعرة بمفردة واحدة مدلة على شدة اختصـار الكناية، كما فعلت عائشة القرطبية. وتَرِدُ الكناية أيضاً في شعر حفصة بنت حمدون الحجارية في قولها: با رَبّ إنّــي مــن عبيــلـي علــى فعندما أر ادت حفصة أن تُعبّر عن شدّة استيائها من عبيدها، استخدمت عبارة "إنيّي على جمر الغْضىى"، فقد وجدت في هذه العبارة كناية عمّا أر ادت التصريح به.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-1 نفح الطيب: ז/اז1. } \\
& \text { rar الr }
\end{aligned}
$$

ومن الكنايات أيضاً ما جاء في قصيدة مريم بنت أبي يعقوب الأنصاري التي تقول فيها:
حلّيتــي بحـــى أصـبحت زاهيــة بها على كلّ أنثى من طلى عطل(1)
إنّها تريد أن تُصورّر مدى احترام المهي و إجلاله وتكريمه لها، فععدت إلى الكناية ووجــدت فيها غايتها المنشودة.

وكذلك فعلت بثينة بنت المتتمد في ثولها:

لقد كَّت بشينة بقولها: " أذاقنا طعم الأسى عن زاد " عن النكبة الكبيرة التي حلَّت بها وبأسرتها. ومن الكنايات أيضاً ما أوردته ولاَدة بنت المستكفي في قولها:

 ضاق به صدر ها، وعجز لسانها عن النطق به. وعمدت ولاّدة إلى الكناية أيضاً حينما لاحظت إعجاب ابن زيدون بجاريتها " عُتّة "، فقالت:
 لقد استخمت لفظة (المُشْتُري) لُتُيّن أنَّ منافستها في حبيبها ابن زيدون، لا ترقى لمستو اها،
 السامع، وكذلك فعلت نزهون الغرناطية في قولها:



إنَها تُريد أن تُعبّر عن قوّة شعر ها وفحولته، على الرغم من أنْها أنثى، وقد خدمتها الكنايــة في إبر از فكرتها، وإيصال معناها إلى ذهن السامع.

ז- ديو ان ابن زيدون ورسائله: ص r
६- المصدر السابق: ص آז.

$$
\text { ○- الهغرب في لطى المغرب:ص ז7 } 1 \text {. }
$$

ولقد أتاحت الكناية للشاعرة الشلبيّة حرية التعبير عما تريد قوله من دون تصريح، وذلك في

نَــــادِ الأميـــرَ إذا وقفــتَ ببابــهـه:

لقد أر ادت الشاعرة أن تُصورّ ظلم الحكام واسـتثبدادهم بالثــعب، كمـــا أرادت أن تكثــــ خطاياهم وفسادهم وطغيانهم الذي نال الجميع بالأذى، فعمدت إلى استخدام كلمة حملّتها كل المعــاني التي أرادت البوح بها، فكلمة (السِّاع) كناية عن التسلّط و الظلم و القوّة، و هذه الكناية مــن الكنايــات التي أخذت شكل القو الب الثابتة، لأنَّها تدلّ على أثنياء محدّةة، ترتبط بالبيئة الطبيعيّة. وهكذا، فقد كانت كناية شاعرات الأندلس وسيلة هامّة من الوسائل غير المباشرة في التعبير، وقد جاءت في معظمها غنيّة بالإيحاء و الإدهاش، غلبت عليها الحسيّة و الثلميح، فالحسيّية سمة طغــت على الأنواع البلاغية السابقة، وقد أثت من طبيعة الحدث، وطبيعــة الكلمـــات، وحستّـية الحركـــة، والأفعال.

لم يكن همّ شاعرات الأندلس إغر اق النصّ الثعري بالمحسنّات اللفظية، بل انصرف همّهـم
ويعدُّ الطباق و الجناس أسس إبداع فنّي، يتجاوب فيه المحنى ود لالته هع الموسيقا والإيقاع.

ويقوم الطباق على الجمع بين المتتاقضات، بينما يجمع الجناس بين لفظتين مختلفتــين فـــي المعنى، متّفقتين في الشكل، ومن هنا يُشكّل البديع ضرورة لاستكمال الإطار الفنّي للصورة.

الطبــــق:
 الصورة. وجمالية هذا الغموض تتبع من كونه يحتمل أكثر من تأويل، فإذا بالصـــور تتفــتـح علــى وـى تأويلات عدّة.

تقول الجارية العجفاء:

لقد هدفت الشاعرة من ور اء طباقها بين كلمتي (الخفاء) و (يُعْلَم)، وكلمتي (تكتمُ) و(تُسِــرُ)،
 و إخفاؤ ها.
ونتول حسّانة التميميّة في مدح الحكم:

إنَّ طباق الثشاعرة بين كلمتي (العُرْب) و (العَجَمُ) جاء لتأكيد قوّة الحكم وشجاعته، فهو قـــادر على إخضاع العرب والعجم معاً. وتقول متعة متغزلة بعبد الرحمن بن الحكم:


| نفح الطيب: | -1 |
| :---: | :---: |
| نفح الطيب: $17 \times$ / | -r |
| المصدر السابق: | - |

لقد جاءت الثاعرة متعة بالطباق بين كلمتي (أملك) وُ(طارا)، لنؤكّ وقوعها فــي الحـب، وخضوعها للمحبوب.
ومن الطباق أيضاً ما نجده في قول عائشة القرطبية في مدح المظفر بن المنصور بن أبي عامر :

لقد عمدت عائشة إلى الطباق بين كلمتي (وليدُكم) و (شيخ) لتُقوتي المعنى الذي ذهبت إليــه، وتزيد بلاغته.
وقد ورد الطباق بكثرة في قول أنس القلوب:
قـــم اللبـــل عنـــ ســير اللنهــار وبدا البــدر مثـــل نصــف ســوار



نلاحظ أنَّ الطباق بين كلمتي (الليل) و(النهار)، وكلمتي (النهار) و(الظلام)، وكلمتي (جامد)
 نظر وتأويل، وهذا الطباق الذي أوردته الشاعرة أسهم في إظهار جمالية الثيء ونقيضـــه، فالضــــُ

ومن الطباق أيضاً ما نجده في قول حفصة بنت حمدون الحجارية:


لقد وقع الطباق بين كلمتي (أبلد) و (فَطِن) باستخدام المعنى وضدّه، بطريق واضحةٍ لاخفاءَ فيها، وقد جاءت الشاعرة بهذا الطباق لتأكيد الصفات التي اتصف بها عبيدها، فهذا الطباق جاء فــي معرض الذّ لا الدحّح
ونجد الطباق أيضاً في قول الغستانية البجانية:



$$
\begin{aligned}
& \text { - نز هـة الجلساء في أثشعار النساء: ص Vr. }
\end{aligned}
$$

لقد جاءت الشاعرة بالطباق بين كلمتي (الموت) و(عيش)، وكلمتي (الوَصــل) و(هجـــران)، لإبر از وتأكيد الانفعالات النفسية الني تتدافع في أعماقها، نتيجة بُعدها عن أحبّتها. ومن الطباق ما ورد في فول أم العلاء بنت يوسف الحجارية:

لقد اعتمدت الثاعرة على الطباق بين كلمتي (الثيّب) و (الصّبا)، في سياق التعبيـر عــن فكرتها جمالياً، بهدف تأكيدها في ذهن المتلقّي. ومن الطباق أيضاً قول و لاّدة بنت المستكفي:

لقد وقع الطباق عن طريق الإتيان بالمعنى ونقيضه عن طريق الإثبات (غصنا مُتْفُر اً) وسلبه من خلال اللفي (الغُصنْ الذي لم يُتْمِرِ)، و هذا ما يُسمَّى (طباق السلب)، و هدف ولاّدة من هذا الطباق إبر از جمالها و أنوثتها، وإثارة المتلقّي ليدرك الفرق بينها وبين منافستها في حبّ ابن زيدون.
ونجد الطباق أيضـاً في قول و لآدة:


لقد لجأت الثاعرة إلى الطباق بين كلمتي (التفرّق) و (التّزوار ) للتأثثير في المتلقي، وإطـــاق مخيلته نحو المعنى الذي تحمله هذه الألفاظ. ومن الطباق ما ورد في قول نزهون الغرناطية:

لقد وقع الطباق بين كلمتي (أنثى) و (مُنَكَرَّ )، وقد لجأت نز هون إلى هذا اللون من المحصّنات، بهدف تعزيز فكرتها وتأكيدها، ونتقوية المعنى وزيادة بلاغته. ونجد الطباق أيضاً في قول تميمة بنت يوسف بن تاشفين:

فلــن تســتطيع إليهــا (لصـــعود

$$
\begin{aligned}
& \text { نفح الطيب: } 179 \text { - } 17 . \\
& \text { ديوان ابن زيدون ورسائله: ص سז. } \\
& \text { الr المصدر السابق: ص } \\
& \text { ६- الإحاطة في أخبار غرناطة: اء/ } \\
& \text { - شاعرات الأندلس: ص ז1 }
\end{aligned}
$$

 الشاعرة على موقفها، وأضفى جمالية على المغنى. ويردُ الطباق أيضأً في فول دفصـا الركونية:

## 

لتق وقع الطباق بين كلدتي (مُطلماً) و(نُور))، ولجوء حفصة إليه لم يأتُ بقصد إظهار جمالية

 أكفظها، وزاد بلاغتّه، وأضفى عليه مسحة من الجالـ وسيراً عطى خُطَّا مَنْ سبتها من الثاعرات الأنألسيات، عددت أم الهناء إلى الطباق في قولها:

 لقد باحت أم الهناء بمكنونات قلبها، فأفضى هذا البوح إلى سلسلة من الكلمات المتضـادّة، فقد وقع الطباق بين كلمتي (فرح) و(أحزان)، وكلمني (البِشر ) و (الدموع)، وكلمتي(لقائه) و(الهجــران)،

و هذا الطباق أضفى جماليته على شعر أم الهناء، وساهم في تأكيد المعاني التي تقصدها. وأيضاً نجد الطباق في فول أم السعد بنت عصام الحميري:

## 


 الشيء ونقيضه.

وهكذا لجأت شاعرات الأندلس إلى الطباق، كي يُحقّن لشعرهنّ جمالية تتبع من فكرة هـــذا
 عقليّ، يحتاج إلى رويّةٍ وفطنة.

يتطلّب الجناس مهارة لغوية معيّنة، لأنَّ قو امه الألفاظ المتآلفة شكلاً، المختلفة دعنىً، وهـــذا أمر يجعل الطباق أيسر استعمالاً من الجناس، وأكثر وروداً منه.
 الصورة، وذلك بسبب التكر ار . تقول حسّانة التميميّة في مدح الحكم:

لقد عدت حسّانة إلى الجناس بين لفظتي (الإمامٌ) و(الأنامٌ)، وهذا الجناس منح البيت إِيقاعــأ
 نفسه، وهذا الإيقاع الموسيقي يلعب دوراً هاماً في إثارة المتلقّي ولفت انتناهه إلـــى الـعــاني التــي تقصدها الشاعرة.

ونجد الجناس أيضاً في القصيدة التي مدحت فيها حسّانة الأمير عبد الرحمن بن الحكم في قولها:


لقد جانست حصّانة بين (جابر) العامل الذي ظلمها، وبين صيغة (جابر) الذي يجبر ما حلَّ بها مـن طلم، وهو الأمير . كما جانست أيضاً بين (الحَيَا) وهو الهطر، وبين (حيَّا) أي: على قيد الحياة. وقد نجت الشاعرة في توظيف الجناس لإبراز الحالة النفسية الككسورة التي تعيشها، والتي سسَّها العامل الظالم (جابر). ومن الجناس ما ورد في قول عائثة القرطبية:


$$
\begin{aligned}
& \text { نفح الطيب: } 171 / \text { - } \\
& \text { Vr نزه }
\end{aligned}
$$

إنَّ استخدام الشاعرة للجناس بين كلمتي (تريد)و(تزيد)، أسهم في منح البيت الشعري قيمــة إيقاعية، نولّدت من نكرار الحروف. ونجد الجناس أيضاً في قول أنس القلوب:
(1) يا لقـومي تعجَّبـوا الــن غــزالٍ

لقد جانست أنس القلوب بين (جائر) بمعنى ظالم، وبين (جار): من الجيران، وهذا الجنــاس
 الشعرية، بما أحدثه من تنغيم موسيقي. ومن الجناس أيضاً ما ورد في قول الغسّانية البُجانية:
عهلتم والعيش في ظــلّ وصــهم


> نغماً حزيناً يندمج مع ما تمور به أعماق الشاعرة من أحزان. ونجد الجناس في قول مهجة القرطبية:
 لقد وظّفت مهجة الجناس بين (و لَادة): وهو اسم الأميرة، وبــين (و لآدة): الـــرأة الكثيــرة الإنجاب، لغاية إيحائية دلالية ترمي من خلالها إلى رفع الستار المسدل على الأميرة ولاّدة وفضحها وكشفها على حقيتتها، وقد أدّى هذا الجناس وظيفته على أكمل وجه، من خلال نكرار الحروف الذي نبّه المتلقَّي واستحوذ على اهتمامه بما أثناعه من موسيقا نتتاسب مع الفكرة. ونجد الجناس أيضاً في قول حفصة الركونية:

 (جميل): الثاعر العذري المشهور الملقّب: جميل بثينة، ولكنّها قصدت حبييها أبــا جعفــر . وهــا الجناس خَحَمَ الفكرة التي رمت إليها حفصة، وأعطى الصورة قيمة نفسية و إيقاعية.

| نفح الطيب: TV/\ | -1 |
| :---: | :---: |
| بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأنلس: صV0٪ | -r |
| نزهة الجلساء في أثمعار النساء: صا | -r |
| نفح الطيب: \|VN/ | - $\varepsilon$ |

ويَرِدُ الجناس أيضاً في قول حفصة:

رشفتٌ بها ريقاً أرقَّ من الخمــرِمِ (1)
وأُنصـــــفها لا أكــــنبُ الله إنتّــــي
لقد جانست حفصة بين (ثنائي) و (الثّثايا)، كما جانست بين (ريق) و (أرقّ)، و هــذه الألفـــاظ
 الذي تحمله هذه الألفاظ، و هذا ما تريد الثشاعرة أن نؤكدّه، لما لـه من دو اع نفسية، تمو ج في أعماقها. ومن الجناس أيضاً ما ورد في قول الشاعرة الشلبيّة:

لقد جانست الشاعرة بين (حافو ا): بمعنى ظلمو ا، و(خافوا) من الخوف، و(خافيـهـ): بمعنــى
 لتأدية الغرض الذي تُشده من خلال شعر ها، هذا بالإضافة إلى الإيقاع الجميل الذي أضــفته هــذه الألفاظ على البيت الثعري. ونجد الجناس أيضاً في قول قسمونة بنت إسماعيل:

لقد عمدت الثثاعرة إلى الجناس بين(حانَ) و (جانٍ)، محاولةً نوظيف هـــاتين اللفظتـــين فــي خدمة فكرتها، لتستحوذ على انتباه السامع و اهتمامه.
و لابُدَّ من الإشارة إلى أنَّ هذا الجناس إن عُزِلَ عن المعنى، فإنّه لن يعطي قيمة نفســـية ولا قيمة إيقاعيّة للصورة، فالصور البديعيّة لا تسنكمل أركانها إلاَّ من خلال اندماجها مع الجو الشعوري الكامل للصورة الشعرية، بوصفها وحياً للتجربة الشعرية، وأهم عناصر العمل الفنّي، وجزءاً حيويّــاً الا من السياق الذي تتفاعل العناصر الككوّنة له و تتآزر وتتّحد دلالاتها، لتخلق الصورة التي هي وليدة
 وليس من قبيل الزينة العارضة.

$$
\begin{aligned}
& \text { | 1 انفح الطيب: } \\
& \text { rą/\& } \\
& \text { نr }
\end{aligned}
$$


اعتماداً على قرينة خفيّة.
وقد عمدت بعض شاعرات الأندلس إلى التورية، ومنهنّ نزهون الغرناطية، في قولها:


نجد في الثطر الأخير من البيت الثناي تورية معنوية طريفة، فلفظ " أبي بكر" ينصرف إلى
صديق الرسول، أبي بكر الصّيّيق، كما ينصرف إلى الوزير أبي بكر بن سعيد. ونجد نوريةً أخرى في قول حفصة الركونية:

لقد عمدت الثـاعرة إلى صيغة إيقاعية من الشعر، وشتّها بالتورية اللطيفــة فــي مخاطبــة صاحبها بـ " جميل ".

اللّف والنشر :
وهو أن نأتي بمتعدّد على جهة الثفصيل أو الإجمال، ثّمّ نذكر لكلّ واحدٍ ماله دون تييين لفظي.
ومن ذلك مثلاُ قول حمدة بنت زياد المؤدّب:

 و (السيَّل) للأدمع، و(النفس) للنار .
وهكاا نجد من خلال در استتا للصورة الفنية في الشعر الننــوي الأندلدــي أنَّا التصــوير
 شــكٍ جديد وصياغةٍ منقتة تختلف عمّا كان عليه، ولم نعدم وجود بعض الصور الجديدة المبتكـــرة التي شُهِهَ ببر اعتها وتنقّم صاحباتها.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- نفح الطيب: } \\
& \text { r-r المغرب في طى المغرب: r/rir } \\
& \text { معجم الأدباء:r/r }
\end{aligned}
$$



 الطبيعة، واعتدال الأمزجة، ووفرة ما كان عندهنّ من محصول أدبي ونتناج فكري، تجمّع لايهنّ من
 و الثقافة، فجلّ همّهنّ كان مصروفاً لكلّ ما من شأنه أن يقوّي اللسان، وينمّي ملكة البيان لايهنّ. وما استخذام شاعر اتتا للجو انب البديعيّة إلاً لمعرفتهنَّ مهيتّها في تحقيق النظام الإيقاعي في النصنّ الشعري، ولأنهنْ أدركنَ دور الشفاه والحفظ في رواية الشعر ، لقد اهتمّت شاعرات ات الأــــــلس بهذه الجوانب، لكنّه اهتمام لم يطنَ أبداً على أدبيّة النص، إنَه عفوي أكثرُ من كونه متكَلِّاً.

لا ينكر أحد أنَّ الموسيقا عنصر جوهري من عناصر التشكيل الجمالي للشعر، فــ" كلّ عمل أدبي فنّي هو قبل كلّ شيء سلسلة من الأصوات، ينبعث عنها المعنى"(').

فالثاعر ينقل إلينا من مضمون فكره و عاطفته عن طريق كلماته التي تتسجم مع بعضـها الــبعض في إصدار إيقاع مرتّب منظم. وانطلاقاً من أهميّة الموسيقا، والدور الجمالي الذي تلعبه في بناء القصيدة وتشكيلها، ذهــب بعض النقّاد إلى القول" بالصورة الموسيقية"(٪)،وميّزوا بين نوعين من هذه الصور : أولاً: الموسيقا النركيبيّة: (الوزن، القافية، الروي). ثانياً: الموسيقا التعبيريّة أو الإيقاع الداخلي: (موسيقا الألفاظ وألوان إيقاعيّة أخرى). أولاً: الموسيقا التركيبية:

أ- الوز الوزن: يتمتّع الوزن بأثر طيّب لا يقلّ جمالاً عن أثر الصورة، فهو يتــَزر معهـا لإقامـــة القصيدة، وهو ما يُفسرّ لنا سرّ اهتمام النقد قديمه وحديثه بالوزن الثعري، فقد ذهب ابن رشيق فـــي عمدته إلى عدّ الوزن: " أعظم أركان حدّ الثعر وأو لاها به خصوصية"(؟).
 بالمعاني، تقول الباحثة إليز ابيت درو :" الجرس يجب أن يكون صدى للمعنى"(ڭ)، وترى أن" الـــوزن سيظل خاضعاً للمعنى الذي قصد إليه الثاعر، ولألوان الزخرفة المختلفــة التــي يتطلبّهـــا الفكــر والإحساس"(0).
وأثار بعض الباحثين في هذا المجال ضرورة وجود صلة بين عاطفة الثاعر، وما يتخيّــره من أوزان الشعر، ومنهم جرجي زيدان الذي يرى أنَّ " لكلّ بحر غرض يلائمه، فالطويــل يو افــق الحماسة، و الو افرُ يُو (فق الفخر "()، بينما يرفض شوقي ضي خيف هذا الر أر أي.

1- نظرية الأدب: رينيه ويليك، ترجمة: محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للار اسات والنشر ، لبنـــن، طّ، 1910، ص 170

ץ ६- الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: إلبز ابيت درو ، ترجمة: إير اهيم الشوش، دار اللتقافة، بيروت، ص 9 ٪.

- المرجع السابق: ص 01 الـ

צ- تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان، دار الهلال، مصر،190V، ص 77.
 العاطفة لمجرّد اثشتر اكهم في موضوع الشعر، فالحالة النفسية للخنساء حين كانت ترثي أخاهاهِا غير
 موضوع الشعر، يختلف باختلاف الشعراء، واختلاف تأثّرْ هم بعو امل أخرى لا تُحصى"(1). وممّا يزيد الأمر تعقيداً أَنْا لا نملك تحديداً دقيقاً للوقت الذي نظم فيه الشاعر النص، إذ رألى



 أمر أ لا يككن الجزم به، لأنهّ يحتّا إلى در اسة مستفيضة، قبل أن نقطع بنتيجة نهائية.
 البحور التي استعملتها الثاعرات على النحو الثالي:
الطويل، الكامل، البسيط، السريع، الو افر ، المجتث، الخفيف، المنقارب،الرمل، الرجز .


 و المتارك،، ولعل السبب يكمن في كونهنّ يخضعن للأوزان التي تتماشىى مع انفعالاتهنّ الذاتية ذات الأثر الطيّب على الأسماع. وناحظ تفوق البحر الطويل على سائر البحور، كيف لا، وقد " احتلّ هذا البحر حيزاً واسعاً
 المفاخرة والمناظرة"(().
ويعزو الاكتور كمال أبو ديب شيوع هذا البحر في الثعر العربي إلى " الحرية التي يســـمح
 واسعاً لخلق إيقاعات يعمل الثوتر والانســجام فيها بين النبرين اللغوي و والمجرّد بقوة كبيرة وفاعلية

عيقة( ${ }^{(7) .}$

r- المرجع السابق: ص • r.


فالبحر الطويل إيقاعه بطيء و هادئ، للـلك فهو يلائم العاطفة المعتـلة، سواء أكانـــت حزنـــأ عيقاً لا صراخ فيه، أم كانت سروراً هادئأ بعيداً عن الصخب العنيف، لذلك استخدمته الثشـاعرات في الددح و الغزل و الفخر والهجاء و الرثاء و الثككوى وحتى في القصـائد الدينيّة.

 العاطفة القوية النشاط والحركة سواء أكانت فرحة فويّة الاهتزاز، أم كانت حزناً شديد الجلجلة "((). أمتًا البحر البسيط الني يحتل المرتبة الثالثة في مجموعة الثعر النسوي الأندلسي، فهو يقرب

 الغزل والدـح و الهجاء و الوصف و الفخر والاعتذار .
 الوصف وتمثيل العواطف، ولذلك نظمت عليه شاعرات الأندلس في الموضــو عات التـي تتصــل بالعاطفة برباط وثيق، كالغزل والشكوى، والوصف والهجاء، حتى إنْنا نجد قصيدة دينيّة نُظت على هذا البحر .
أمّا البحر الوافر فقل احتلَّ المرتبة الخامسة في مجموعة الثعر النسوي الأندلســي، ونظــرأ
 في كلا الحالتين يشيع فيه نغم جميل وموسيقا عذبة، تتساب في أطواء أجز ائه، لذلك فقد كان ملائماً للدح و الغزل و الهجاء و الوصف و الفخر .
وعلى الرغم من أن البحر المجتثّ من البحور القليلة الاستعمال، حتى إنَّ بعضـهـه أنكــره
 الدـح و الغزل و الهجاء والاعتّار .

 وسهولته و انسجامه.

ويليه البحر المتقارب الذي نظمت عليه الشاعر ات في الغزل والهجاء و الفخر .

1- الشعر الجاهلي / منهج في دراسته وتنويمه: محمد النويهي، ج1، الاار التومية، 1979، ص آ.

أَتًا الرمل، فهو بحر الرقّة، يجود نظمه في الأحزان والأفراح، ولهذا افنتَّ فيه الأندلسـيـيون
 في غرضي الغزل و المدح، لسر عة النطق به. ويأتي بحر الرّجز في المرتبة الأخيرة من المجموعة، ونظراً لطبيعته التي تتتاسب مع كــلّ

 يفي بذلك، فقد استخدمته إحدى الشاعرات في غرض الهجاء لكونه أثثبه ما يكون بالمعركة، وصــح لو قلنا: إنّه معركة كلامية، ولذلك فقد ناسب هذا الغرض.
وهكذا نجد أن شاعرات الأندلس قد نظمن أغراضهـن الشعرية على معظم البحور الخليّيــة، الأمر الذي يدفعنا إلى الاعتقاد، فيما يتعلَّق بعلاقة الوزن بالموضوع، بقلّة حـــَّا القـــائلين بـــالتر ابط بينهما من الصواب، وأنَّ في هذا الربط" تجاهل لذاتية الشعراء وطر ائقهم المختلفة باختلاف الأمزجة والققر ات الفنية، وخير للثعر اء أن تختلف أبحرهم على أغراض ومعانٍ كثيرة، من أن تَّقّق علــى عدد محدّد منها، لأنَّ الاختلاف يمنح فرصة كبرى للشعر اء بحيث يكون في مقــرووهم أن يعبّـرورا بحرية وانطلاق... إذ بإكان الشعر اء أن يتصرتفو ا داذل البحر الواحد، فيُخرجوا منه أعداداً كبيــرةً من الأوزان المختلفة في النسق والنغم "(().

ب- القافية:
جاء في اللسان: " القافية من الشعر : الذي يقفو البيت، وسُمّيت قافية لأنها تقفو البيت"((). وقال قوم: لأنها تنقو أخو اتها، وقال آخر : هي قافية بمعنى (مقفوّة)، فكأنَّ الشاعر يقفو ها، أي

يتبعها.
ومذهب الخليل هو الذي عول عليه المحقّقون إلى يومنا هذا، فالقافية عنده:" من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه، مع الحركة التي قبل الساكن"(().



$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الصورة الفنية في شعر أبي تمام: ص YY. } \\
& \text { لr - لـان العرب: مادة (قنا). }
\end{aligned}
$$



بالحالة النفسية، حتى إنَّ كثيراً من الدارسين جعل منها منجم النغم ومكان الثأثير الصــوتي، لأنّهـا بمنزلة الفو اصل الموسيقية التي يتوقّع السامع تردّدها.

 الأندلس إلى التعامل بحرص مع القو افي التي تنو"عت بين قو اف مطلقة، مــن مثــل فــول أســماء العامرية:


وقول متعة:
مَـــــنْ ذا يُظطّــــــي النهـــــــارا؟


لـــــي كــــــان أو مســــتـتعار|(8)


وبين قو اف مقيدة، من متل قول حفصة الركونية:

(0) ${ }^{\circ}$


وقول عائشة القرطبية:



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 إلياذة هوميروس، ترجمة: سليمان البستاني، جا، دار المعرفة، بيروت، ص } 97 . \\
& \text { المرجع السابق: }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { - نزهة الجلساء في أثنعار النساء: ص Vr. }
\end{aligned}
$$

ومن أجل إثراء القافية بالنغم والإيقاع، لجأت بعض الثاعرات إلى نوحيد حركة الحرف قبل
الروي كما يبدو في قول حسّانة التميميّة:




 ومن أبل إضفاء مزيد من الإيقاع على القافية، عدت بعض الثشاعر ات إلى الالتزام بـرن
 حمدون الحبارية التّي التزمت برمرين قبل الروي مع مركة موحَّة:

## 



## ج- الروي:

وهو الحرف الذي تُنىى عليه القصيدة، وتُتسب إليه، فيقال: تصيدة همزية إذا كـــان رويّهــا الهمزة، كما يُقال قصيدة سينيّة، ولاميّة، وسو اها.

وقد نوّعت شاعرات الأندلس في استخدامهن" لحروف الرّوي، ثلك الحروف التي قسّمها إبر اهيم
أنيس إلى:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- حروف شائعة الاستعمال: الراء - اللام- الليم- النون- الباء- الدال- اللسين- العين. } \\
& \text { ץ- حروف متوستطة الاستعمال: القاف - الكاف-الهمزة--الحاء-الفاء- الياء- الجيم. } \\
& \text { ץ- حروف قليلة الثيوع:الصاد-الطاء-الهاء- الثاء- الثناء- الضاد. } \\
& \text { ६- حروف نادرة: الذال- الغين- الخاء- الشين-الز اي-الظاء-الواو . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نزهة الجلساء في أثشعار النساء: ص }
\end{aligned}
$$

فمن الشائع الاستعمال قول أم العلاء بنت يوسف الحجارية: (فهزْ مطارحَ أحوالي، ومـا حكمــتْ به الثـــواهدُ، واعــذرنـي ولا تَّـــِم

 وقول حفصة الركونية:
 وهلَ منكر" أنْ ســادَ أهــلَ زممانــهـه جَمُو"ح إلى العليا، حَرُونٌ عن الانس(ث)

ومن منوسّط الاستعمال قول ولاّدة بنت المستكفي:



ومن قلبل الثبيو عول البلسيّة:



ولم نجد عند شاعرات الأندلس استخداماً لحروف الروي النادرة.


لا شكَّ أنَّ الحديث عن هذا النمط من الموسيقا حديث محفوف بالصعوبة، وذلــك لصــعوبة
تحديد ضو ابط دقيقة للار استه، وعلى الرغم من ذلك، يمكننا إلى حدّ ما الاستعانة بــبعض المــــــايير للر استّه، إذ له هو الآخر أهمية لا بأس بها في منح النص الثشري مقوّمات الحياة. ومن أثكال هذه الموسيقا:
أ- موسيقا الألفاظ: ونعني بها: أشنكال النكر ار الصوتي الذي يبعث لوناً هــن التتـــاغم الموســيقي الداخلي.
ويمكن لهذه الموسيقا أن تتبعث من تكرار الحروف، ومن ذلك قول أمة العزيز :


جـرح بجـرح، فـــاجعلوا ذا بـــا فما الذي أوجب جـرح الصــــودد(1)
حيث يتكرّر حرف (الجيم) سبع مرّات، فيلعب نوزيعه الهندسي دور اً خاصّاّ في منح الــنص نغمة تتسجم والحالة التي تعصف بالثاعرة. كما يُحقّق تكرار الشاعرة لكلمتي (جرح) و (لحظ) شكلاً آخر من أشكال موسيقا اللفظ، وهو ما يسمى تكرار الكلمات الذي يمكن أن يمنح إيقاعاً أكثر تــأثير اً من إيقاع تكرار الحروف، و هذا ما نجده أيضاً في قول حفصة الحجارية:


فالرنين الذي يُعطيه تكرار لفظة ما، يقوي النغم، ويُقوّي الصورة، ويضفي لوناً عاطفياً معينّاً
على القصيدة ككل، ولعلّ هذا التكرار يشف عن أمور خلف السطور، ثُؤرقّق بال الشاعرة. ومن الأشكال التي تُحقّق للألفاظ موسيقاها أيضاً، أن يعمد الشاعر إلى تكرار أسلوب معين،

كتكرار الغسّانية البجانية لأسلوب الاستفهام في قولها:
أتجزعُ أن قالوا ستَظعنُ أظعــانُ وكيف تُطيق الصبر وَيْكَكَ إنْ بــانُوا(٪)

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-1 نزهة الجلساء في أثنعار النساء: صY Mr. } \\
& \text { r- المغرب في حلى المغرب: }
\end{aligned}
$$

وتكرار بثينة بنت المعتمد لأسلوب الترجي في قولها:
إن كــــان ممّـــن يُرتجـــى لـــودداد

ب- ب- ألوان إيقاعية أخرى:

وهو نوع من المحسّنات اللفظية، ويُستّى أيضاً (التصدير) أو (الترديد)، والعجزُ آخر الكلام والصدرُ أولّه، وهو أن تتكرّر كلمتان متمانتلان إحداهما في صدر الكلام والأخرى في عجزه.
 مائية وطلاوة" (ب)

ومن ذلك قول حفصة الحجارية:
قال لي: هل رأيت لي مــن شــبيه قلت أيضاً: وهل ترى لي شــبيها(٪)
فقد و افق آخر البيت آخر كلمة في نصفه الأول. ومن ذلك قول حفصة الركونية:

إذ تو افق آخر البيت مع أول كلمة في نصفه الأول. ( الترصيع:
وهو كما يقول قدامة:" أن ينوخّى فيه تصيير مقاطع الأجز اء على سجع أو شبيه به، أو مــن جنس واحد في التصريف"(0).

ومن ذلك قول عائشة القرطبية:
وشـــيخكُ 'ـــــى حــربٍ وليـــدُ(ا)




آهـــاً علـــى بغـــدادها وعراقهــا وظبائها والمحر فـــي أحــداقها(1)

ويُعرّفه ابن جحة في خزانته بأنّه: " اسنو اء آخر جزء في صدر البيت، وآخــر جــزء فـــ
عجزه في الوزن والروي والإعراب "(٪)
ومنه قول عائشة القرطبية:

وقع التصريع بين (تريد) و(تزيد)،فحقق انسجاماً موسيفيّاً قائماً على النو ازن، له وقعٌ في الأذن. وقول حفصـة الركونية:

جاءت كلمة (الغز ال) في آخر البيت، وكلمة(الهلالِ) في آخر العجز، فولّدت إيقاعاً موســيقيّاَ متو ازناً.
وبعد، مما لا شككّ فيه أنَّ لهذه الأشكال الموسيقيّة التي عرضناها من موسيقا خارجية وأخرى داخلية، جرساً رائعاً، يطرق الأذن، فيخلب الألباب، عبر تفاعلها مع الصورة الفنية، التي ساهدت في نقل النوتّرات النفسيّة التي تكابدها الشاعرات، وصانت النصّ من السقوط.


६ المغ

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

ها قـ أزفت ساعةُ الوداع، وآنَ لجمر الأسى أن ييرد، ولحرقة الأيام أن نهده.

الدجهول، بانتظار أن يصل إلى برَ الأمان.
لتق تركت الائيام في سطور هذا البحث أخاديد تنّ على وطأة العيش وشدّة المعاناة، وتجاعبي



 في رحبلها حسرة الثياب في الصدور، وذبلت تلك الأز اهر الشعرية، ولكنّها لم تفنَ، بل تحولت إلى عطور تُّكر بالفردوس المقيور .

 هذه النتائج:
لتـ أبرز هذا البحت دور المرأة الأندلسية في مجال كاد يكون خاصتاًّ بالرجال، وهو مجــــلـ





 مو اجهة (الجنس الخشن).
لتد عدت الثشاعر ات الأندليَّات إلى جعل شعر هنّ مرآةّ تعكس صورة الإنسان في المجتّع
 ويُبُرن عن الششاعر التي يشعرن بها في عغوية كالمة ومرغوبة.

 وما يتّصل ويؤثّر فيها من تراث شعري وأعراف ثقافية واجتماعية.
في فحص صورني الرجل والمرأة في الثعر النسوي الأندلسي، ثبيّن تفوقق صورة الـــر أة



 وطموحه، على الرغم من كون بعض الصور التي رسمتها الثاعر ات للمر أة تتّسم بالسلبية كصــــورة المر أة الهجّاءة، وصورة المر أة الجريئة التي وصلت في بعض الأحيان إلى حدّ العهر .

- لم تختلف الصور التي قدّمها الشعر النسوي الأندلسي للرجل عن تلك التي يققّمها الثــعراء،


 انصرف إلى رؤية ملامح واضحة لصورة الرجل من خلال تصورّ المر أة، وإلى كون هذا التصــورّ منفرداً متميّز اً عن تصورّ الرجل لنفسه ولغيره من الرجال.
 فتصرّفن فيه، واستبحن لأنفسهنّ حريَّة النعامل معه، ممّا جعل شعر هنّ مفعماً بالحياة من أجل خدمة الغرض الذي وُجّه إليه.

وكانت اللغة أداة مطواعة لاى الثاعرات، وكان الصدق ملازماً - في الغالب - لهذه اللغة،


 بعيداً في معظمه عن التككّف و التصنّع. لو أجرينا مقارنةً بين أسلوب الرؤية وخصائص التثشكيل الشعري عند الثـــاعرة و الثـــاعر بشكل عام، لوجدنا أنَّ المر أة تتطلق في تشكيلها لـنا من الرموز إلى المحسوسات، بينما ينطلق الثـــاعر من اللحسوسات إلى الرموز .

فالرجل أكثر علاقة بالأثياء والكائنات الطبيعية بحكم وضعه الاجتماعي، ولهذا فــإنَّ هــــهـ


 الأشياء و الكائنات.
ومهها يكن من أمر، فقـ أظهرت تلك الأندلسيات شخصية حازمة، ما كـــان يمكـن لهـــا أن تظهر أو تُبَّر عن نفسها، لو لم يكن المجتمع يسمح بذلك، وقد قدّمن بأعمالهنّ الشعرية دلاثل الرقي الفنّي، الذي تَتصف به الحياة الأدبية في الأندلس، والتقنّم المدهش في ميدان صياغة الكلمــة، فهــنـّ يعرفن كيف يَسْقْنَ الكلمة، فيضَتْنْهَا في مكانها الالائق وموقعها الصحيح. ومن الحقّ أنَّ الككان الذي احتللنه، كان من العسير الوصول إليه دون جهـ مــن جــانبهن، بزيادة تقافتهنَ، وصقل فكرهنَّ، والنشامي بقلوبينَّ.

تلك كانت رحلتتا مع صورة الإنسان في الشعر النسوي الأندلسي، افتربنا خلالها من عـــالم
 أحضان الشعر النسوي، وكانت جديرة بأن تس صاحباتها بــأنهن شـــاعرات مصـــورّرات وفنَاتـــات مبدعات.

وختاماً أقول:
مهما بحثـا وغُصنا في شعر شاعرات الأندلس، فشعر هنّ ما زال يُغري بالبحث والغــوص فيه، لاكتشاف جو انب أخرى مضيئة ومبدعة.
وأرجو من صميم وجداني أن يلقى هذا البحث الرضى والقبول، وأن يكون مشــعلاً علــى الطريق، يزيح من حوله الضباب، ويدفع إلى المزيد ممّا عجزت عن الوصول إليه، وأسأل الهُ عـزّ


## المصادر و المر (جع:

ا- القر آن الكريم.
 مصطفى بهجت، مؤسسة الرسالة، بيروت ط1، 1917 1 .

ץ- الاتجاه الإنساني في الثعر العربي المعاصر : د. مفيد محمّد قيحة، دار الآفـــق الجديـةة، بيروت، ط1، 19 191.

६- الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر: عبد القـــادر القــط، دار النهضـــة العربيــة، بيروت، طr، 19A1.

○- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الاين بن الخطيب، تحقيق وتققيم: محمد عبد الش عِنــــن، المجلّد الأول، دار المعارف بمصر .

ฯ- الأدب الأندلسي: عبد العزيز عنيق، دار النهضة العربية، بيروت، طّ، 19V7.
الأدب الأندلسي (موضو عاته وفنونه): د. مصطفى الشكعة، دار العلم للملايـين، بيــروت، لبنان، طّ، الان 19 .
^- أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث (حياتهم، آثارهم، نقد آثارهم): بطرس البســـتاني، دار مارون عبّود، طبعة جديدة منقّحة.
9- آراء نقدية في مشكلات الاين والفلسفة و المنطق: د. مهـي فضــل الش، دار الأنـــلس، ط،، .1911

- • أزمة الجنس في القصتّة العربية: د. غالي شكري، دار الثروق، القاهرة، ط1، 1991. 197 . 11-1الأسس الجمالية في النقا العربي: د. عز الاين إسماعيل، القاهرة، 1971 . 1 .
 الناشر : بيسان للنشر والثتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، r. . .
「 \& ا- أسواق الذّهب: أحمد شوقي، مطبعة الهلال، مصر،

10- الإشار ات والتنتيهات: ابن سينا، تحقيق: د. سليمان دنيا، القاهرة، 1901.
17- أصوات الهزيمة في الشعر الأندلسي: د. يوسف عيد، دار الفكر الللبنــني، بيـروت، ط1،

الأصول الفتيّة للشعر الأندلسي /عصر الإمارة: د. سعد إسماعيل شلبي، دار نهضة مصـر، - IV القاهرة، 19 . 1 .
1^ ا أطباق الذهب: للعلامة: شرف الدين عبد المؤمن بن هبة الله المغربي الأصــفهاني، شــرح غريب ألفاظه: الثيخ يوسف أفندي النبهاني، حقوق الطبع محفوظة للمكتبة الأُنسية، طبُع في


19- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: عمر رضا كحّالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، طّا، .19 VV
r. العربي، بيروت.
(أ أفلوطين رائد الوحدانية (ومنهل الفلاسفة العرب): غسّان خالد، منشورات بحــر المتوســط ومنشورات عَويدَات، بيروت، لبنان، ط1، 19 . 1 .

إليلاذة هوميروس: ترجمة: سليمان البستاني، دار المعرفة، بيروت.
ץץ الأمالي: لأبي علي القالي: نقديم وتعليق: د. عمر الآقاق، منشور ات وزارة اللقافة والإرشاد القومي، دمشق، •19^.

گ६- الإمتاع و المؤانسة: لأبي حيّان الثوحيدي، اختيار وتقديم: د. إبر اهيم الكيلانـــي، منشــور ات وزارة النقافة والإرشاد القومي، دمشق، 19VA.
0 ب- الأنثى ومر ايا النص/ مقاربة تأويلية لبلاغة الخطاب النسوي المعاصر : الــدكتورة: وجـــــان الصائغ، نينوى للار اسات و النشر، سورية، دمشق، طا، ؟ . . . . .

Yヶ الأندلس في نهاية المر ابطين ومُستهل الموحّدين (عصر الطو ائف الثاني): الدكتورة: عصمت
عبد اللطيف دندش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 19^1. 1 .

- rv ط.1979،

ץ^ - الإنسان بين شريعتين / رؤية قر آنية في معرفة الذات ومعرفة الآخــر : تـــأليف: أ.د. عبـــ

 -rـ الإنسان نشاط وتو اصل: تأليف: لودميلا بويفا، ترجمة عن الروسية: زياد الملاَّ، دار دمشق، طـ،

اس- الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: د. حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة النهضة المصرية، دار الاتحاد العربي، القاهرة، 9^1.
rץ- البصـائر والذخائر : لأبي حيّان التوحيدي، تحقيق: د. وداد القاضي، دار صـــادر، بيـروت، $.19 \wedge 人$

سץ- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: تأليف: أحمد بن يحيى بن أحمد بــن عُميـرة الضّبي، تحقيق: د. روحيّة عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـــان، طا، .199 V

بلاغة الخطاب و علم النّص: د. صـلاح فضل، مكتبة لبنان نَاثـــرون، الثــركة المصــرية $-r \varepsilon$


هr- البيئة الأندلسية وأثنر ها في الشعر (عصر ملوك الطوائف): تأليف: د. سعد إسماعيل شــلبي، دار نهضة مصر، القاهرة، 19VA.

ฯ الخيرية، مصر، طا، سنة (7 ・ケ آ) هـ. I IOV تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان، دار الهلال، مصر، -rv ^ץ- تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطو ائف والمر ابطين): د. إحسان عبّاس، دار اللقافـــة، طا، $.197 \%$
 . ع- تاريخ التتدّن الإسلامي: جرجي زيدان. ا؟- تاريخ الفكر الأندلسي: آنْلِل جنثالث باللنثيا، نقلكه عن الإسبانية: د.حسـين مـــؤنس، مكتبــة النهضة المصرية، طا، 1900.
r § - تاريخ النقد الأدبي في الأندلس: د. محمّد رضوان الداية، دار الأنوار، بيروت، لبنــان، طا، .1971

بی - الثأويل والحقيقة / قراءات تأويليّة في الثقافة العربية: علي حرب، دار النتــوير، بيـروت، لبنان، ط1، 1910.

؟ ؟ - تجربة السجن في الشعر الأندلسي: رشا عبد الله الخطيب، أبو ظبي، المجمع الثقــافي، طا،

0 - النتبيه و الكناية بين التنظير البلاغي والتوظيف الفنّي: عبد الفتّاح عثمان، مكتبــة الثــباب، الدار البيضاء، 1997.
§ §- تطورّ الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة، تأليف: د.شــكري فيصل، دار العلم للملايين، بيروت، طه.

- EV تطّور فنّ القصة اللبنانية العربية بعد الحرب العالمية الثانية، د. علي نجيـبـب عَطـــويْ، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طا، la^r م.
§^ - النعريفات: للعلامّة: علي بن محمّد الثريف الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 19VA. § 9 -0. الثفسير النفسي للأدب: د. عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، الفجالة، القاهرة. 10 0 - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: للحِيْدي، تحقيق: إبر اهيم الأبيــاري، دار الكتــاب

- الحبّ العذري عند العرب: د. شوقي ضيف، الدار المصرية اللبنانية، ط1، 999 1. ror حضارة الإسلام: تأليف: الأستاذ جوستاف ا. فون جرونيباوم، نقله إلى العربية: عبد العزيز نوفيق جاويد، راجعه: عبد الحميد العبّادي، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، £99 19.〔§ الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثر ها في الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي: تأليف: محمّ سعيد الدغلي، ط1، £9へ.19. 00- حياة الشعر في نهاية الأندلس: د. حسناء بوزوتية الطر ابلسي، دار محمّــد علــي الحــامي، صفاقس، طا، r...

04- الحياة العربية من الشعر الجاهلي: د. أحمد محمّا الحوفي، دار القلم، بيروت، لبنــان، ط\&، .1974

- الحياة والموت في الشعر الأموي: تأليف: د. محمّد بن حسـن الزيــر، دار أميّــة للششــر والنتوزيع، الرياض، ط1، 1919.
-0^ الحيوان: للجاحظ، اختيار ودر اسة: نعيم الحمصي، عبد المعين الملّوحي، منشــور ات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 9V9
-09 خز انة الأدب وغاية الأرب: ابن جحة الحموي، المطبعة الخيرية بالجماليــة، مصــر، ط1، .
- •- در اسات اجتماعية في العصور الإسلامية: عمر رضا كحّالة، المطبعة التعاونيــة بدمشـقـ، .19 V

در اسات في الفلسفة المعاصرة: د. زكريا إبر اهيم، مكتبــة دصــر، القـــاهرة، دار مصــر للطباعة، ط1، 197 .

دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمّد رشيد رضا، مطبعــة
دار المنار، بيروت.
ケ٪- دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني، تحقيق وتققيم: د. محمّد رضـــوان الدّايــة، د.فــايز الدّاية، طا، 19 19

ديوان ابن زيدون ورسائله: شرح وتحقيق: علي عبد العظيم، دار نهضة مصر، القاهرة. الالخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تأليف: أبي الحسن عليّ بن بسّام الشنتريني، القسم الأول،


رايات المُبَرَّزين وغايات المُمّيّزين: لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي، تحقيق وتعليق: د. محمّد رضوان الداية، دار طلاس، دمشق، طا، 19AV

رثاء المدن في الشعر الأندلسي: عبد الله محمّد الزيّــات، منشــورات جامعـــة قَــاريُونسْ، بنغازي، ط1، •199.

-     -         - رسائل الجاحظ: بتحقيق وشرح: عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخــانجي بالقـــاهرة، دار الجيل للطباعة، مصر .

رسائل الثيخ الرئيس أبي علي الحسين ابن عبد الهُ بن سينا في أسرار الحكمة المشــرقية /
رسالة في ماهية الصلاة: تحقيق: ميكائيل بن يحيى المهرني، مطبعة بربل، ليدن، 1 1 1 . -V.

الرسالة الجامعة / تاج رسائل إخوان الصتّفا وخِلاّن الوفَا: تأليف: الإمام أحمد بن عبد اله بن


 -Vr سرح العيون/ شرح رسالة ابن زيدون: تأليف: الإمام جمال الدين محمّد بن محمّّ بن نباتـــة المصري، ط190V 190V

- شاعرات الأندلس: تأليف: د. تيريسا جارولو، ترجمة: د. أشرف علي دعدور، مر اجعة: أ.

-Vo الثباب والثيب في الثعر العربي حتى نهاية العصر العبّاسي: د.عبد الرحمن محمّد هيبــة، تقديم الأستاذ الدكتور : محمّد السَّعدي فر هود، الهيئـــة المصــرية العامّـــة للكتــــباب، فــر ع الإسكندرية.
-V7 شرق وغرب، رُجولة وأنوثة / دراسة في أزمة الجنس والحضـارة في الرو ايـــة العربيــة: جورج طر ابيشي، دار الطليعة، بيروت، لبنان، طڭ، 199 . 1 .
 للطباعة.
-VA
ط1،
-V9 - الشعر الأندلسي في عصر الطو ائف (ملامحه العامّة وموضو عاته الرئيسية): هنري بيريس، ترجمة: الطاهر أحمد مكّي، دار المعارف، ط1، 1911.
- الثعر الأندلسي نصنّاً وتأويلاً: فهّ عكّام، دار الينابيع، دمشق، 1990 . (N) الشعر الأندلسي وصدى النكبات: تأليف: د. يوسف عيد، دار الفكر العربي، بيـروت، ط1،

$$
. r . . r
$$

 بر - الشعر الجاهلي / منهج في در استه وتقويمه: محمّد النويهي، الدار القومية، 1979 . شی شعر اء العصبة الأندلسيّة في المهجر: د. عمر الدقّق، مكتبة دار الثــرق، بيــروت، طا، .19 Vr

10- الثعر العذري في ضوء النقد العربي الحديث / دراسة في نقـــد النقــد: محمـــد بلــوحي،
منشور ات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، . . . . .

- ا - الشعر كيف نفهمه ونتذوقّه: إليز ابيت درو، نرجمة: إبر اهيم الشوش، دار اللقافة، بيروت.
 19VA الثعر النسوي في الأندلس: محمّد المنتصر الريسوني، دار مكتبة الحياة، بيروت، 19 -19 - الصلة: لابن بشكو ال، تحقيق: إبر اهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1، 19199.
- . .1911

91-91 الصورة الأدبيّة: مصطفى ناصف، دار الأندلس، بيروت، طب، 191. -9r- الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي: د. علي الغريب، محمّا الثــناوي، دار الأصـــدقاء للطباعة والنشر، مصر، ط1، 1999.
-9r الصورة الفنيّة في التنراث النقدي والبلاغي: د. جابر عصفور، القاهرة، £9V. £ 9— الصورة الفنيّة في شعر أبي تمّام: عبد القادر أحمد الرباعي، جامعة اليرموك، أربد، عمّان، .191. ط

90- الصورة في شعر الأخطل الصغير: د. أحمد مطلوب، دار الفكر، عمّان، الأردن، 1910. 97- الصورة في الثشعر العربي حتى آخر القرن الثناني الهجري /دراسة في أصولها وتطورّ هــا: د. علي البطل، دار الأندلس، بيروت، لبنان، طّ، سربا 1 . -9V بيروت، لبنان، طا، 1911.
9^ تحقيق: الأستاذ: حسن كامل الصيرفي، نققيم الأستاذ: إبر اهيم الأبياري، مطبعـــة الاســتقامة

بالقاهرة.
-99 - ظُهر الإسلام: تأليف: أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طه. . . . . العالم مادّة وحركة/ دراسات في الفلسفة العربية الإسلامية: غالب هلسَا، دار الكلمة العربية،
بيروت، لبنان، طّ، £ £ 1 .

1• ا- عالم المر أة في الثعر الجاهلي: د. حسني عبد الجليل يوسف، دار الثقافة للنشر والنتوزيــع، القاهرة، 19 .

 ६. ا- العقد الفريد: لأبي عمر أحمد بن محمّّ بن عبد ربّه الأندلسي، شرح وضبط: أحمــــ أمــين،


7. 7 - علم الجمال: بنديتو كروتشه، تعريب: نزيه الحكيم، المجلس الأعلى لرعاية الفنــون والآداب و العلوم الاجتماعية، المطبعة الهاشمية.

V V V العُعدة في محاسن الثعر وآدابه ونقده: تأليف: أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، تحقيق وتعليق: محمّد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، طه، 191 (. 1 • ا - غرناطة في ظلّ بني الأحمر / در اسة حضارية: د. يوســف شــكري فرحــات، المؤسســـة


9• 9 - الغزل عند العرب: ج. ك. فاديه، جr، ترجمة: د. إبــر اهيم الكيلانــي، منشــورات وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية، طّ، 1910.
-11 الغزل في الشعر الأندلسي (العصر الغرناطي): د. سراب يازجي، مكتبة ألفا، Y...
 (الفتوحات المكيّة: ابن عربي، دار صادر، بيروت، د. ت. ٪ ا ا - فصوص الحكم: ابن عربي، تحقيق: أبي العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنـــان، .19 ! 7
 لبنان، 1910.

11- فوات الوفيّات والذيل عليها: تأليف: محمّد بن شاكر الكتبي، تحقيق: د. إحسان عبّــاس، دار صـادر، بيروت، \& 197 .

117- في البنية الإيقاعية للشعر العربي: د. كمال أبو ديب، دار العـــــ للملايــين، بيــروت، ط٪، .1911

IIV V في الحبّ و الحبّ العُذري: د. صـادق جَلال العظم، دار الجرمق، طع. 1111 في الشعر العربي الأندلسي والمغربي: علي دياب، جامعة دمشق، 1997.
 المصرية، القاهرة، طس، 19Ar.
r. r- في مَهبّ الشعر / مقالات ودر اسات: د. نزار بريك هنيدي، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، r..

וY ا القاموس المحيط: الفيروز آبادي، دار العلم للجميع، لبنان.
r Y Y النونسية للنوزيع.
r بr ا قصّة الإنسان: د. جورج حنا، دار العلم للملايين، بيروت، 1901.
 $.191 \varepsilon$

بro ا - قصيدة المدح الأندلسية بين التجديد والنقليد: إعداد: د. فيروز الموسى، إشر اف: د. عصـــام

 طر ابلس، لبنان، 1910.

I YV العربي، طّ، 197 19.
 المعارف.
 زيدون، بيروت، ط1، 19イ7.

- با - القيان و الغناء في العصر الجاهلي: تأليف: د. ناصر الدين الأسد، دار المعــارف بمصــر، ط. 1971 .

اץ ا- القيم الروحيّة في الثعر العربي قديمه وحديثه: ثريّا عبد الفتّاح مَّحَس، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
 rّ ا- لسان العرب: للإمام العلامّة: أبي الفضل جمال الدين محمّذ بن مكرم ابن منظور الإفريقـي
 عזا - لغة الحبّ في شعر المتتبي: تأليف: د. عبد الفتّاح صـالح نـــافع، دار الفكــر، عمّــان، طا، $.19 \wedge r$

0r|- لغة الشعر : أحمد داوود، منشورات وزارة النقافة والإرشاد القومي، سورية، •191. 1 .
 اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان، الكيئة العامّة للكتاب، مصر، I I IVVr
 q4 ا - مباحث اجتماعية في عالمي العرب والإسلام: عمر رضا كحّالة، مطبعة الحجـــاز بدمشــق، $.19 \vee \leqslant$

- \& ا- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثثير أبو الفتح ضياء الدين نصر الهُ بن محمّــد

( 1 - محيط المحيط: تأليف: بطرس البستاني.
\&r إ المختار من محاضرات الأدباء ومحاورات الشعر اء والبلغاء: للر اغب الأصفهاني الحسين بن محمّد، اختار النصوص وعلّق عليها وقدَّ لها: محمّد أحمــد درويـشـ، منشـــورات ات وزارة الارة اللقافة، دمشق، 19199

٪乏 ا- المخصّص: تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بــابن سيده، دار الفكر، بيروت.
§ § ا- المر أة بحث في سيكولوجيا الأعماق: تأليف: بيير دَاكو، نرجمة: وجيه أســـعد، دار الســؤال ال للنشر، دمشق، الدار المتحدة، مؤسسة الرسالة، طّ، 19919. 99 .
§ ا - المر أة العربية / سلسلة أخبار العرب: تأليف: حسن مُغنيّة، مؤسسة عــز الـــدين للطباعـــة و النشر، بيروت، لبنان، 19Ar
§६ ا- المر أة في الرو اية الفلسطينية: د. حسّان رشاد الشامي، من منشورات اتّحاد الكتّاب العـرب،

1 ا المر أة في شعر العقّاد: د. طاهر عبد اللطيف عَوض، مكتبة الكُليّات الأزهرية، 1919. اミ^ ا مشكلة الحب: تأليف: د. زكريا إبر اهيم، مكتبة دصر، دار مصر للطباعة، طس. 9 1 ا- مشكلة الحياة: تأليف: د. زكريا إبر اهيم، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة. -1 - المصون في سرّ الهوى المكنون: تأليف: أبي إسحاق إبر اهيم بن علي بن تـــيم الحصــري القيرواني، در اسة وشرح وتحقيق: د. عبد الو احد شعلان، دار العرب للبســـتاني، القـــاهرة، مصر، 19 .
101- المطرب من أشعار أهل المغرب: لابن دحية ذي النسبين أبي الخطّاب، عمر بــن حسـنـ، تحقيق: الأستاذ: إبر اهيم الأبياري، د. حامد عبد المجيد، د. أحمد أحمد بدوي، مر اجعــة: د. طه حسين، دار العلم للجميع، مصر .
lor or معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): تأليف: ياقوت الحموي الرومي، تحقيـق: د. إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 999 ا 1 .
ror ا - المعجم الصوفي (الحكمة في حدود الكلمة): د. سُعاد الحكيم، المؤسسة الجامعية للار اســـات والنشر، دندرة، بيروت، لبنان، ط1، 191.

10٪ المعجم الوسيط.
 ماجد قاروط، منشور ات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1999 .

ا - المغرب في حُلى المغرب: لابن سعيد المغربي، تحقيق: د. شوقي ضــيف، دار المعــــارف بمصر، طّ، ع 197
I OV النهضة، بغداد، طّ، . 19 . 1 .
101 ا المقابسات: لأبي حيّان التوحيدي، محقّق ومشروح بقلم: حسن السندوبي، المطبعة الرحمانية بمصر، ط1، 19r9.

109 ا 109 . المقابسات: لأبي حيّان التوحيدي، تحقيق: د. محمّد توفيق حسين، بغداد، 19. . 7 ا - المقتضب من كتاب تحفة القادم: لابن الأبّار، اختيار وتقييد: أبي إسحاق إبر اهيم بن محمّد بن إبر اهيم البلفيقي، تحقيق: إير اهيم الأبياري، دار الكتـــاب اللبنــاني، بيــروت، لبنــان، طبّ، $.19 \wedge \mu$

ا 7 ا - مقدّمة لدر اسة الصورة الفنيّة: نـيم اليافي، منشور ات وزارة الثقافـــة والإرشـــاد القـومي، دمشق، 19 .
r 7 ا - مكانة المر أة في عالم الرجل: اليز ابيت جينبو اي، نرجمة: حسن بستــام، منشــور ات وزارة الثقافة، دمشق، 191.
 ६ 1 ا- المنجد في اللغة والأدب والعلوم: تأليف: الأب لويس معلوف اليسوعي، المطبعة الكانوليكيّة، بيروت، طه.
ا 170 - المو اقف الإنسانية في الشعر الجاهلي (الالتز ام والاغتر اب والتمرّد): تأليف: أ.د.حسني عبد الجليل يوسف، مطبعة العمر انية، الجيزة، Y. . .

7 77 - الموسوعة الفلسفية العربية: رئيس التحرير : د. معن زيادة، معهد الإنماء العربي، بيـروت، ط1،

ITV الحر): ترجمة: د. عبد الو احد لؤلؤة، المؤسسة العربية للار اسات و النشر، طـ ـ


199- موسيقا الشعر: غازي مختار طليمات، منشورات جامعة البعث، مطابع الروضة، 1991. 19 . - IV. المنجد، دار المكشوف، بيروت، لبنان، طا، 901.
 IVY - نظرية الأدب: رينيه ويليك، ترجمة: محيي الدين صبحي، المؤسســـة العربيــة للار اســـات و النشر، لبنان، طّ، 1910.

IVr
بحمص، ط1، 19AvV.

VE V६ - V६

lV0 1 نفق الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمّد المقــري الثلمســـاني، تحقيـقـ: د. إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، 197 .

VY - نقد الشعر : قدامة بن جعفر، تحقيق: محمّد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات الأزهرية، •191 . نقد الشعر : قدامة بن جعفر، تحقيق: محمّد عيسى منون، القاهرة. lVA
و العلوم الإنسانية، (؟99-1990-19).

V9 ا - الهجاء و الهَجَّاءون في الجاهلية: د. محمّد محمّد حسين، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،
طس، .19V.

1^. 1 1 ا - الهوية والاختلاف في المر أة، الكتابة والهامش: محمّد نور الــدين أفايــة، مطـــابع إفريقيــا
الشرق، الدار البيضـاء.

1Aイr دار اللقافة، بيروت، لبنان، ط9، 9Vr

بی ا - الوعي الجمالي عند العرب قبل الإسلام: د. فؤاد المرعــي، دار الأبجديــة، دمشــق، طا،

## محتوى البحث

| 1 | (المقدّمـــــة |
| :---: | :---: |
| $\varepsilon$ |  |
| 10 | مفهوم الإنسان لغهة و اصطلاً |
| Fr | - العلاقة بين الرجل و المرأة عبر التاريخ - |
| FV | (لفهل الأول |
| FV |  |
| r | - |
| 0 - | -....................................................... |
| 70 | -..........................................................\| |
| VY | - |
| V7 | - صورة الو اشني ................................................................ |
| V | -.............................................................. |
| N | - صورة الأخ...... |
| Nw | الثصل الثاني ......................................................................... |
| $N$ |  |
| 人 צ | صورة الهجّاءة السليطة اللسان................................................. |
| 1. ${ }^{*}$ | -.......................................................... |
| 117 | -............................................................. |
| IYY | - |
| 1\%0 | ............................................................... |
| $1 \leqslant \varepsilon$ | - |

$10 \%$ صورة الغيورة
$10 V$ صورة الأم.
$17 \%$

$\qquad$
صورة الأسبرة179صورة المفتخرة بخطّها.1 V 1
$\qquad$صورة المنديّنة.
V
...................... ..... (لفهل الثثالــــثـ1VW
جمالثـات الاتشكيل (لفني لالشعر النسوي الأثدلسي
V7اللغة الشـاعرة .$19 F$الصورة الفنيّة.
YY.علافة المو سبقا بـالنجربـة الثنعربـةFP.الخاتْمـــة
F
(المصادر و المر|جع
$r \& 0$

$\qquad$
محتّوى (لبحث

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Syrian Arab Republic<br>Al-Ba'ath University<br>The Faculty of Letters and Humanities<br>The Arabic Language Department



# Human Image in the Andalusian Feminine Poetry 

A thesis Presented to Acquire a Masters Degree<br>In the Arabic Language and Literature

Supervised by<br>Prof. Doctor Fairouz Mousa

Written by
Bushra Ibrahim

1430 / 2009

## Human Image in the Andalusian Feminine Poetry

This research consists of an introduction and three chapters.
In the introduction, the man's concept is studied in both the language and terms. In addition, the research studies the relation between the man and the woman through the ages. Not only this, but it also discusses the social life in Andalus trying to cover every details of the research and focus light on its most important point.

The first chapter is allocated to study the man's image in the Andalusian Poetesses' poetry and there were a lot of images as the father's, the brother's, beloved's, observer's, unfair's, tattletale's, and the praise worthy's.

The second chapter shows the women in the Andalusian Poetesses' poetry in different image, e.g. the satirist, the brave, the pure, the lover, the beauty, the mournfulle, the jealous, the mother, and that the proud of her handwriting, also the religious, and the captive.

In the third Chapter, there is a studying of the art structure aestheticism of the Andalusian women Poetry. In this chapter the poetry language used to express the poetess's experience, the metaphor that holds the poetry experience details and the relation between the rhyme, as well as meter and the poetry experience, all are closely studied.

This research shows the women taking a role which is considered special for the man - literature and poetry - and then she talks about emotion, praises, mocks, and takes her role in the political and social criticism in an amazing manner, that reveals her mind, education, and thought more ever her emotions and feelings.
when we check both image of the man and woman in the Andalusian women poetry, we find that the image of woman excel those of man in number (eleven for the woman while only seven for the man).

Throughout the research the image of the man that the Poetesses show aren't different from what the poets give. And we really don't expect that the Poetesses will give a different type of the man from what the poets show except we suppose that the poetess is a different creature that lives in another world, and she has a different education from ours.

The, manner of the poetry was affected by the poetesses ' characters and their expressive ability they used the language easily, they also paid great attention to the poetry music as well, so the formed their poems using the traditional meters, and their poetry was far away from affectation.

Those Poetesses revealed strict characters that could not appear or express themselves if the society did not allow. The society introduced them as evidence of art progress, which is very known in the literary life in Andalus.

That was our trip with the image of man in the Andalusian women poetry, in which we got closer to the Andalusian Poetesses' world, and we were introduce to the features and specialties of that world. We also accompanied images permeated the Andalusian women poetry whose poetesses were worth of calling them artist, creative poetesses.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.


[^0]:    1- مشكلة الحياة: تأليف: د. زكريا إبراهيم، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة، ص صهـ.
     r- العالم مادّة وحركة (دراسات في الفلسفة العربية الإسلامية): غالب هلسَا - دار الكلمة العربية - بيـروت -
    

[^1]:     r- الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني، مصورّ عن طبعة دار الكتب المصرية، دار إحيــاء التــراث العربـــ، بيروت، الجزء الخامس عشر، ص 9 هזا
    
    

[^2]:    ا- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: عمر رضا كحّالة، ج،، مؤسسة الرسالة، بيروت، طّ، 19yy ، ص
    

