


كانـــت مناهضة الفكر الصوفي غاية كبرى للعاذل الديني مجسداً
 كــبرى للعــاذل المعرفي مجسدا في الفكر الفلسفي البر هاني. فكيف

الدلالات التي حملها؟

بالتحلــيل الصـــافي المعمّق يشغلْ عباس الحداد تلك الأسنلّة في شـــعر ابــن الفارض ونجم الدين بن سوار و عفيف الدين الثالمساني وأبـــي الحسـن الششتري. وقد حاور المؤلف من سبقو ا إلى درس
 إلــى مصـــادر مخطوطة وأخرى مطبو عة نادر ة، سعيا إلى كشَ العالقة بين المفاهيم المعرفية الصوفية و التجربة الشعرية. كما شغلً


 بعامة، و الشعربة الصو فية بخاصة ا بارِ و هذا تأكد بجلاء وقوة أبضاً في كــتاب آخـر لعــباس الحداد هو (الأنا في الشعر الصو فـي الـا الفارض أنموذجاً).


## العذل الدينـي والمعرفي فــي الشعــر المــوفـي

## رالعذل الايني والمعرفي في الثـعر الصوفي. <br> د. عـباس يوسف الحداد. <br> الطبعة الثانية 2009 م. <br> - جميع الحقوق محفوظة للنانٌّر • <br> 

بـــورية - اللاذقّيسةة ــ ص. بب. 1018
هانـــن وفاكــس: 4223394143
البريد الإكتزروني: soleman@scs-net.org


## د. عبـاس يوسـف الحـداد

العذل الدينـي والمعرني

دار الحــوار

## الإ10

$$
\begin{aligned}
& \text { إلى كلمة الصدق ومعنى الإخلاص } \\
& \text { والوفاء والمحبة المحضة } \\
& \text { إلى الذي صلى في معبد هجرته الناس } \\
& \text { وقرأ الألواح بين واديه وقراه } \\
& \text { ثم رحل عنا بعدما خلّف هارون بيننا } \\
& \text { إلى روح الأستاذ المؤرخ والأب الرائد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الراحل إلى دار الحق والحقيقة }
\end{aligned}
$$

المؤلف

## شكر ونقتد بـر

يتقام المؤلف بعظيم الشكر والامتتنان والتقدير لكلّ من كان لـه
 جابر عصفور الذي لو لا عنايته وحدبه مـا كان لهــــا الكتــاب أن بِرج على هذه الصورة.
والشكر إلى كلً من:

- العع/ جاسم محمد عبد المحسن الخرافي (رئيس مجلس الأمة فیى (الكويت).
- أ.د/ سعد عبد اللزيز مصلوح (أستاذ علم اللساتيات في جامعة (الكويت).
- الأخ الفاضل / سيف محمد حبيب.

متمنياً للجميع دوام التوفيق في رعايتهم لجهود البحث العمـــي وتطوره.

## المتوويـات

5 7 9 11

23 49 51

64
101
113
123
126
140
156
179
182
245 271

337
341
cla_s
الْتكر و التَقَّيْر
المحنَوبـــات


الفصــل الأول: العذّل و العاذّل من العذرية اللى الصوفية الفصل الثاتـــي: العاذل شُـاهـن ألـان - الجاهل - الر قيبث - الحانسا - الكاثيُح الفصــلـ الثالت: العانل فاعلا

- الو اتثي
- اللحـحي
- الللثْت
الفصــل الرابع: العاذّل نمطأ:
- العاذل الاديني
- العاذل المعرفي

الفصل الخامس: العاذلّ وانتصسلر الألا (تحليل نموذج) الخـــتـة:

المصادر والمراجع:

## التّ

للعثل تُجلياته النّي نتقاطع دلالنّها المعجمية مع دلالتها الشُعرية، وأظهر

 الـلالي الذي تنضوي تحته سـئر الألفاظ الدالة على اللوم والوثـاية والترصد و التربص.
وللعاذل حضوره في الثعر العربي القنيم، فمنذ العصر الجاهلي نطالع في النصوص الشعرية لتلك الحقبة فهعائد وأبياتاً يكون للعاذل فيها دور
 بالمر أة غالباً، فكانت المرأة تعذل صـاحبها على إتلافه المال، أو مخاطرته
 والعوز، وإتلاف روحه يفقّها عانثلها. نجد ذلك عند "عروة بن الورد" و"حاتم الطائي" وغير هما.
ثم يكتسب العظل في اللعر العربي دلالات أخر، ولا سيما بعد ظهور
 أكت إلى بروز قيم جديدة وعادات وتقاليد تسقق وطبيعة الدين الجديد. من هنا، أصبح للعاذل حضوره الأكبر في قصـائد الغزل؛ سواء منها الحسي أو العذري، بما هو واحد من أهم عناصر المشهد الشعري، وشريك

أميلى في بناء الدلالة عند الشتعر اء الغزلين، مثل "عمر بن أبي ربيعة" و "جميل بشينـة" و غير هما.

وما زالت يلالات العنل والعاذل الشعرية تَّطور وتَمو في الشعر

 الصوفية في هنا اللقزن من سمات وملامح فنية مفازقة لمـا كان عليه الثـعر المـوفي من قبل، لقف تنو عت وتَعددت البُنى الشعريةَ فنياً مما ساعد على تزنينِخ الحضور النيُعري المتميز للقصيدة المـوفية. وحسبنا على ذلك دليلا
 العربي؛ أضف إلى هذا وفرة الثـعر اء المـوفيين الذين عاثشو في هذا القرن كابن الفارض وابن عربي وابن سولز و الششتنري وغيز هم، كذللك غدت
 جمنيع التجارب الشتعرية السمابقة، ويؤسس لخطلب شعري ذي ملامـح مميزة وتجربة فريدة، بالتوازي مع الخطاب الفلسفي الذي شـيكل مرجعيــة
 638هـــ) أحد أهم أعلامـه المؤسسبين.

وقد كان للعاذل في النص الثعري الصوفي في القرن السابع الهجري حضور لافت، ودلالات كثيرة تطرح نفسها موضوععأ خصباً للدر اسبة، إذ بدا
 الهجري مستويات متعددة تتفي فكرة التز ادف اللغوي بين الأفاظ، وتؤسس لدلالات شعرية متباينة داخل النصر، بحيث لا يتوقف حضوره في الثبري الصوفي على تعينه اللفظي، فهناك دور ظلاهر ووظائغ تفترف ويتّلمَى بين وجوه العاذل وتَعدد الدلالة.
وقد تشككل لدى الباحت عدد من الانطباعات الاولية استحالت لليه فروضـأ علمية، يحاول هذا البحث معلجتهها وإقامة الدليل عليها، إذ أمكن لحضور العاذل أن يكون فاعلا في انغلاث النصى وانفتاحه على مستويات


مقـدمة

تنشكيل علاقات النص، وعلى رأسها العلاقة بين هذه البنية وثنائية البوح والكتمان التى حفل بها النص الشعري الصوفي في القرن اللعابع الهجري. من هنا، اتخذت الار اسة من هذه الافتر اضـات الرئيسة منطلقاً لها لتكرس العذل بوصفه بنية لافتّة في النص النعري الصوفي، وتكّثف عن العاهوات التى بني عليها النص الذي يعد "العاذل" فيه عنصر أ تكوينياً بارزا أ يحمل =لالات عدة، ويمكن أن يقودنا إلى سبر مدى تأثيزره في تشكيبل البنية
 تحليلها وتفكيك آلياتها لإدر آك الأبعاد المختلفة للنص؛ وصو لألا اللى محاولة
 الصوفي في هذه الحقبة، وهم:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- ابن الفارض } \\
& \text { 1- ابن الفارض } \\
& \text { 2- نجم الداين بن سوار (603 - } 677 \text { هــ } \\
& \text { 3- عفيف الاين التلمساتني (610-690 هــ } \\
& \text { 4- أبو الحسن الششُتري (610-668 هــ }
\end{aligned}
$$

وتجمع الدراستة في مادتها ثُلثة شغر أء من المشرقِ وشاعر أ من المغرب هو أبو الحسن الششنتري. وهى معنية بدراسنة الشعر الفصيح عند هؤلاء



 وتتركب على أساسها، وهو ما يسوغ التعامل معها في إطار من الوح حدة والارتباط الذي لا بلغي التتوع. وقد لاحظنا حضوز العاذل والعذل بشكل لافت وملح في أثعار هؤ لاء الشُعر اء الأربعة.
 أساسيين اللعاذل والعذل في الشعر الصوفي، هما:
 الفكر الصوفي غاية من أهم غاياتها، فهي لا تنظر إليه بوصفه أحد الحقول

المـحرفية النو عية في الفكر الاديني العربي ولكنه عندها خروج على اللثّرع -وصحیِح الاين

- الـهُٔل الهعفي: ويتمتل في الفكر الفلسفي البر هاني المناهض للفكر العرفاني، كما يتمتل في ذانت الثباعر التي بين جنبيه ونعني بـا العقل الذي يناز ع الأنا ويعذلها على سلوكها.
ونَطمح الدر المـة إلى الكثنف عن الكيفيات التّي تجلى بها "العاذل" في تز اثت الثـعر الصوفيف، والدلالات النو عية الكامنةَ وراء تلك الكيفيات.

يمكن تصنيف الدر اسات النسابقة التي أتيح للباحث الاطلاع عليها في صننفين، أولهما: دراسات تتاولت موضوع "العذل" و "العاذلة" في الشتعر العربي العتيم عمو مـأ وفي العصر الجاهلي تحديداً، ومن ثم فهي - والن
 تمت إلى الموضو ع بصـلة وثيقَة.

## ومن هذه الْار اسـات:





$$
\text { الآداب - مصر - } 1989 .
$$

وقد اتفقت الار استان السابقتان على أن العانذلة عادة مـا تكون زوع الششاعر أو صاحبتهه وأن الشـاعر داتم التمرد رافض لومها ونصـحها. ونتاولت الار استان أيضاً "العذل" في الشُعر الجاهلي بوصفـه ظلاهرة منكررة، ارتبطت في الأساس بروية النـاعر الجاهلا للحياة و الموتا ومن تكشف عن اتَجاه سلوكي أفرزه واقِع الحياة العربية آنذالك. وتشير الدر اسة

مقدمة

الاولى إلى عدم التفات الباحثين من القذامىى والمحدثين إلى درانمة ظاهرة
 شعرية تالية للعصر الجاهلي وإن تَوعت ثيماتها ودلالتنها الفنية. واتقفت الدراستان أيضناً على حصر الظاهرة ["العاذلة" عند الأول و"العغال" عند الثاني] في الشعر الجاهلي في أربع متولات، تُمتل أضرب العذل أو العاذلة، ألا وهي: لوم الثاعر على الكيرم ومر وإنفاق المـل في الشُراب، ولومه على المخاطرة والمغامرة بالنفس، ثُّ لومه على الإغر اقِ في الحزن والحب.

والحقق أن الدر الستين وإن اتْفَتا فيما سبوق، تتطويان على عدد من الفروق المنهجية، إذ ركزت يزلانية السنجلاوي على تحليل عدد من السمات الفنية لتجليات "العاينلة" في عاهِنَها جماليا بما يِسميه بنية "قَصيدة العئل في الشعر الجاهلي"، مستففيدأ من الارس النوسيولوجي في علفة بنية قصيدة العنّل


 حث النُاعر على النّمرد الأتم ورفض نصـائح العاذل أو العاذلة، أملالٌ في الخلود وطيب الذكرى بعد الممات.

ومن بين ما ترصده دراسة السنجلاوي بالْحليل الاختّلافات الفنية الجوهرية بين بنية قصيدة العنّل في النُعر الجاهلي وبين البنية التقليدية للقصيدة العربية آنذاك، ومن هذه الغروق الجمالية أن قصيدة العذل ذات بنية حوارية يستغزقهِا موضوع واحد، هو موضوع ع "العاذلة" والرد عليها من
 للخداعر، أو قناعأ لمخاطبة الذات والحوار معها، ومن ثم فالقصبيدة التي
 تتتظمها وحدة موضوعية واحدة، وهو فارق أنساسي بالنظر إلى البنية


أما الاراسلة الثناتية فلم تتسم بالمنهجية النّي توافرت للؤولى، حيت مـل الباحث إلى الحديث عن قيم المجتمع العربي الجاهلي أكترُ من اعتماده على تحليل النصوص أو الالتفات إلى اللممات الفنية المغايرة في قصصيدة العذلّ، فضلا عن عجز النفق عن الوصول إلى غايات محددة؛ بسببب سطوة الأسلوب الإنشائي الذي يميل إلى التحطيل النفسي أو التيعريج على "مسانلّ" نحوية من دون بيان لأنر المنحى التركيبي في علافقته بالاللالة أوَبالحططب
 بحيثٌ لم تخر ج من أسر مقو لاتها الرئيسة، وإذا كان نمـة فروق شُكلية بينهـا فهي فروق بالبسلب لصالح الار اسة الأولى. وإذا كان الصنف الاؤب من الاراسات السابقة عالج موضور العنل في
 الحقبة اللدروسة وشُعراتها موضو عما للبحث دون اختصاص

 ذات العاقة بتجربته الصوفيةِ أو الشتعرية أو بكلنيهما جميعاً. وانصرفـ
 وقد غظاب على بعض هذه الادراسات الاهتمام بالتوجه الفكري و الفلسفي اللثـاعر على حساب الجانب الشُعري الإبداعي، أو العكس دون كبير اعنَبار
 وتُعد دراسة محمد مصطفى حلمي: ابن اللمارض والحب الإلهي من الادراسات المؤسسة في الشعر الصوفي في القرني القرن السابع الهجري بصفة عامة، ولشعرية ابن الفارض بصفة خاصة. ويرصد فيها الباحث بالتحليل
 وطبيعة عمره وديوانه الذي أثار عددأ من الإتكالات، ثم تحليل الأسس الفلسفية للعلاهة بين الحب الدنيوي والحب الالهي علمي عند ابن اللفارض، والوقوف على سمات كل منهما، ونقاط النقاطعِ بينهما، ثُم الرتباط مغهوم الحبب لديه بالتجربة الصوفية وتجليات ذللك شعريأ وجماليأ.

1

ونمـة واحدة من هنه الانر انـات التى تتاولت النصح الثنبري الصوفي هي

 الثججزي نصاُ واحداً منعدد الوحدات من غير اعتبّار لكثير من الفزوت

 هن بلوغ غايِة الطزيَّ من جـِّهَ أخرى.
 الالبابع الهجري إذا نظرنا إليه بوصفه خطابأ كليأ (أيُينيولوجياً)، وهو هـا لا

 "وحدات" الأصـِّة الو احدة!


 اعتباره المعطيانت النيميولو جية للالالات اللغوية، وهي كثيُرة و وتنَو عةَ في هذا النتعر على وجه الخصوص، وقد أمكن للاز المـة تَميِز العناصمر
 النتعري الصوفي ووحدته.


 و التز ابط أو الانعكاس فيما بينها داخل الخطاب الثـعري الو احد و الكلي. وربما نكون یزانـة وڤيت سـليطيت هي الوحيذة من بين يراسانت هـا الصنف الثاني التي ألمنت إلمامـأ سريعاً بذر انسة "العاذل"، ونلك حين تَعر"ض الباحث بالحديث "لوحدة الرموز المنعازضة" في جز ء ضئيل لم يتجاوز صفحنين من الباب الثنالث في بحثّه. ويبنو أن كلية النظر إلى النص

 النتدري الصوفي على الوجه الذي أسلفلف:ا بِانها، حيت عتّها الباحث "عتبة"
 الوظيفة وانتز القها في الاور ، من دون النقات لتحدند الأدوار أو تُضانفر






 بْورْ في توجيه مسـرْ ها.

بعد حصر مصطار اللرانسة التي أتيح للباحث الاطلاع عليها وجد أنها تי:قن. إلى:
1- دصادر مخطوطة: وهي المصادر التَي ابنتعان الباحث بها نظر أ
 بين ديوان شُعري، أو شزوح نصية للشُعر الصوفي. وهو ما كلف الباحث
 بلغت في بعض الأحيان حد تَحقيف هذه النصوص المستخـمة. بالإضافة إلى هذه المخطوطات الرئيسة اطلع الباحث على تحقيّق مخطوط (لم يطبع) لايوان نجم اللدين بن نسوار في رسالة جامعية، نـال عنها صاحبها يرجةَ الككتور اه عام 1977م، وهي محفوظة بجامعة الأزهر .

مقكدة

وبالاطلاع على مخطوط هذه الرسمالة وجـ الباحث أن الأبيات النُعرية

 مها أىى إلى التباس معاني بعض الألفاظ بالنظر إلى خصوصمبةَ المعجم


2- مصادر مطبوعة نادرة: وهى المصدادر التى طبعت قَيمأ، وأصبحت نالزة ببنب! عدم الالتفات إلى طباعتها مرة أخرى، مما سلكها في عداد المخطوطات أيضاً. ومن هذه المصاير النادزة التى اعتمدها الباحض: شُرح






 بعض النصوص وضنطبا مما جعله في أحيان كِيِّة مضطرا إلى قَراءة "لبـت الثتعري الواحث في أكتر من مصدر. وما كان ذللك إلا عن حرصس
 الأنسن التّي ينّوض علئها البحت العلمي.

## -4 -

تحاول هذه اللراسة الكتف عن العلاهة بين المفاهيم المعرفية الصوفية
 النص الثُعري الصوفي فى القرن السابع الهجري، وتتوع تجليات العاذل.




 على تحديد الحتاصر النكوينية الباززةَفي النص. كما اعتمدت الانر اسمة على منجزلت اللنـانياتا النصيةَ في الصنيغة النتي



 وهو مفهوم اللانعين أو الإنبـام بما هو أـاة كانثفة عن فنيـة النصس وحافزة لفإملِّة التز اهوة.

## -5-

 على ظاهرة العانل، والنأي عن انثعاب القضـابا الفلسفية و التناريخية المتصنة بالفكر الصوفي في مرجعياته المختلفة حفاظاً على مسـار الار انسة
 على التّعاقب النتالي:

- الفصل الأول: العذّل والعاذّل من العذريةَ إلى الصوفية:

وقد تتبع البحث فيـه أصول العذل في الثعر الجاهلي وتحولا لات هذه الظالهزة في ما تِلا ذللك من عصور الثعر العربي التمانسا لتتأصيل الظاهرة، وتأسبيأ لرصن ما طر أ عليها من تغير جذري في التجربةُ الشعريةَ الصووفية في الحقبة المنروسةة.

- الفصل الثاتي: الحاذل شاهداً:

 على ملة مبابثرة
وفي هذا المقام يظطير العایل في صون

 الار المدة أن نكثّف عن مظاهر هو وأتُكالهـ. - الفصل الثّلثك: العاذلْ فاعلا:

 طزفيهـا واثياً و لاحيّأ ولائماً.
- الفصل الرابع: العاذل نمطاً:
 تَو عها واختَاف آتار ها وأدو أرها، ويِّظّهر من بين هذه الأنماط نمطين


 و اللغةً الثتعرية في النصوص. - الفصل الخامس: العاذل وانتصاز الأنا (تحليل نموذج):
 ليجعل منها نموذجاً كانشفاً عن تعالق تُجليات العاتِل، والتّتجات الفنية التّي
 هذا الفصل سانحة مفصودة لإعملى طرق النحليل النقاي المضمونية و الفنية بما في ذلك لسانيات النص ونظربة اللتّقي، وفـّ رافق التحليلِ التجربة الصوفية من بدايتها إلى تحقق انتصـار الأنا على العائل انتصـار أ غير حانـم ينسح باسنتمرار التجزبة إلى ما لا نهايةَ، وفي ذلك تَبير أمين عن طبيعة

هذه اللرحلة المططقة التي نْصـاحب الصوفي في نسلوكه حتّى بنتّكي به التزقي و الف:اء في الْحبوبةَ و البقاء بـجا.
 آفاق و اعدة للباحشين بـالمزيل من الكثّف عن خصـائص الشعربة العربية بعامـة و المربية الصـونية خاصـة.
و الباحث يزجو في هذه اللدر المـة أن يكون حالفه النؤيْت في القِّرة على بلوزة الأفكاز وفقّ رؤية منوجية معقولة سـارت بخطى حثيثة على طزيق


## المؤلف

## النصل الأول

## العذل والعاذل هن العذرية إلى الصوفية

الفصن الأول التكل والعانل من الـفـرية إلمى الصموفية $\qquad$

$$
0-1
$$




 لَوَاَمَةٌ لامَتَّ بِلَوْ شِهَبْ







 وقَال المفضل الضبي: اسم شُعبان في الجاهلِيَ: عَاذِلْ، ورجب: الأَصْمُ، وأنثـ شُيخنا:






 للمبالغة، قُل تأبَط شُ أ:

 كأنه يحرڤ المعذون بكلامه، والعغل منوط باللنسان قوْلأ، وبالنظر مر اقبة،



 ليغتو المعذول مفعولا به في (جملة) العذل، إذ يتخذ العاذل دور الفاعل
 العتل والمتّر اتِّجِيتّه عنى المعنول.


 آلمه، ولذعه بلنLانه على المتلّ، أي أوجعه بكلام"(2)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النظر : مادة (علل) في لسان العرب وتّاج العروس. } \\
& \text { (2) انظر : مادة (لآع) في لسان العرب. }
\end{aligned}
$$







 جاء فلان يتلزع أي يتلفت يمينـأ وششمالاً، كأن شبئًاً يقَلقه ويـحرقَه"(3).





 فليّس له من أنّز كبيز على المعذول.







 أسشطيب مؤونـة لالتحفظ بينك وبينه، فعزله أفضل من كثير المساعدات، وهو










و عصنيانـهـ"(5)










 اللغالبب لخصمه، ويسر بمـا يقع منـه في ذلك وربمـا كان هو المسـنجلب لعنّل العاذل بـأشبياء يوردها توجب ابتداء الاعذل" (7)


$$
\begin{aligned}
& \text { المنث، ط (2) 2002، ص676. } \\
& \text { (5) المرجع السـبيق، صـ } 76 . \\
& \text { (6) المرجع السـابقَ، صـ } 76 . \\
& \text { (7) المرجع السابق، صر } 76 .
\end{aligned}
$$

 $\qquad$



 بالمصلل اللي يتّحصن به الإنسـان ليقاوم المرضن.

 المحبّ، قَل ابن حزم:
أَخَــبُ شـيع إلِيَّ اللــومُ و الْعَّلَ




ونسنزى أصداء هذه المعانتي وتحو لاتها ظـاهرة في القَــصيدة الـــصو فية، حيّث يقوم الثناعر الصوفي بانستّمـار ها و إعادة إنتاجها في نسيلق تجربته بما لـها من خصو صيةَ وتفرد.

$$
1-1
$$







$$
\text { (8) المرجع السـابق، ص } 77 .
$$


 الذي ينابسب دور ها في الخطاب النُعري العربيـ

 و "المفضليات" لكفيلة بإير الك ذللك الحضور النو عي اللاففت للعاتلة في الثُعر


 موضو عية theme خاصـة داظل الخطاب الثنعري العربي القـيم ذات أتــــر

 يقوِل عزوة بن الورذ في في مطلع إحدى قصـائُه:


 تقول: لك الويلاتُ هل أنتَتَ تَاركّ


 الوزر من هذه الظاهرة، فكثيِر من فصـائده ومقطو عاته تَبدأ بحوار بِينه وبين
 وتَريهِ بالبقاء إلى جانبها (11) .

د.ت، ص ص 43-44.
(11) النظر : يوسف خليف، الشعراء المعاليك في العصر الجاهلي، التاهرة، مكبَة غريب، د.ت،

$$
\text { ص ص } 262 \text { - } 264 .
$$

$\qquad$
 اللوم و العلّ بصـاحبةَ النثاعر أو زوجه أو من تربطهم بـه علاقة اجتماعيةَ حميمة










 لخروجيم على النـائد فى الأعرّ ات شـعرياً و اجنماعيأ.
 منـوا أن تفارقهه إلى العر اق:
 لـي وانظري حسبي وخيــري (13)
لا تســــألي عـــــن جــــل مــــا

كما ورد ذكر العذل و العاذلة في مو اضـع أخرى من القــصيدة الجاهليــة،
 دار صـاحبتّه وقد درسن، ووصف صـاحبته، ثم وصف الطريثق وناقتّه النَى
(12) المفضل الضبي، المفضليات، تحقِّق إحم محمد شاكر و عبـ الهـلام هارون، القاهــرة، ذار المعــارن، ط (7) 1983، ص ص 190 30-31. (13) الأهمعي، الأصمعيات، مرجع سابق ص 58.
 كزمه و إنفاقه:



 لتنقبــــن عنَ



 وانحصر العدّل في بلا الْدر المات(15 (15 في أربعة أضرب: 1- العذل على إنفاق المـل في الكرم والإنـر افـ في اللثهو . 2- العغل على المخاطرة و المغامرة بالنفس
3- العذل على الإنسر افـ في الحزن أو الإغر اق في الحب.

4- العذل على بعض المو اقف والأحلاث المرتبطة بحياة الثشاعر اليومية و علامتَه بق:يلته.
(14) المفضل الضبّب، المفضليات، مرجع سابتّ، ص 118.



 الككريت، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدت 28 خرين 1987، ص ص 34-58-5
 3- محمن فواي نعـناع، الجود و البخل في الشُعر الجالهي؛ سوريا، 2ار طــلاس، 1994، ص صـ $.68-54$

الفصل الأول العنل والمعاذل من العذرية المى المبوفية $\qquad$

كئفت بنيةَ العدنل في القصنيدة الجاهلية عن عمق الحلاقةَ الجدلي












 بالتنتاهي" (16)




 يكن يهِأ إلا ليبدأ من جديد، فإننا نجد الثاعر في الإنسلام أصبـع يو اجه عديأ

 حوله، فنمـة علاقِة بين الإنسان و غيره من اليشر ، وبين الإنسان وربـه الو احب أدت بالشاعر إلى جدلية نتائية بين الخالق و المخلوق، بين العبد والربه، بين
















 الاجنمـاعي "لجنـيْ




 لتفسير بعض الظو اهر النفسبية المألوفةَ في شعر هــؤلاء الــشعر اء مــن الز هادة... و لكنها ل تكفي وحدها لنعلل بها نشأة هذا الشُعر، ... فإن علة

 $\qquad$
 الحذري"(18)
وفَا أرجع بعض خارنمي العصر الإنـلامي والأموي كذللك نشأة ظـــاهرة


 والوظيفة، فالثـاعز الجاهلي تَي يسعى إلي منكر أو يتَدنى العاذل والرقّباء؛
 مكان، ومـع ذللك فلا ينبغي أن نغفل عن أن هذه الرو ح المحافظة هي شيء
 محافظة في هنا المجالّ، ثُم هَويت وتأكدتات بعد الإسلام" (20).

 والرقيب والعذول شخصبيات لا يكاد يغيب وجهها في شُر العنريين"(1)".



 الإعاقَةَ المضـافة في منع الاتْـــل بين المحب و والمحبوبة؛ يقول المجنون:





$$
\text { (20) المرجع الــابق، ص } 85 .
$$

$$
\text { (21) المرجع السابق، ص } 77 .
$$


1979، ص ص 151-152.
$\qquad$
و إذا تأملنا شـعر جميل بثينة، فلن نعیم للعاذل حـضور أ، وربمـــا كــان
 المجنون، يقول جميل بثينة:


وبقول أِيضاً:

ويقول أيضـأ:
 حاولنتي لأبت حبلَ وصالكــم منٍ

ويقون أيضاً:

 للمعغول، مقارنة بالعاذل في الشعر الجاهلي الذي غالبأ ما كان عاناذلا لصيقاً
 بكرمه الز ائد، و على المخاطرة بنفسه وحياتهـ
 خصال حمياة لا يكف المسؤول عن الإتيان بها، أما في الشثعر العذري فإن
(23) جميل بُينة (اللانوان)، شُرح وتحقيّن بطرس البستاني، بيــوت، دار صـــارن، 1966، ص
(24) المرجع الهـابت ص 99.
(25) المرجع المـابت، ص 108 . 10 (25
(26) المرجع المـابت، ص 131 صـ

الفصل الؤول العنل والعانل من العنُريةَ إلمى الصموفية


 تجربة الشعر العذّري.
تطبر العذل مـع تجربة النثعر اء الغزلبين نطور أ ملحوظلاً، وقام بـور في




 كانت أحد الأنبباب المـومة للتخلص من هذا النقليّ الــثـعري المغـــايز لمـــا




 في منامه و أحلامه"(27) يِون صسربيع الغو اني:








$$
\text { 1971، ص } 86 .
$$



ونجده في مقدمة إحدى قَصـائُده يقو ل:












$$
2-1
$$

 التجربةَ الشعريةَ الصوفيَة كثير أ في التعبير عن مو اجدها ورؤاهـــــا الفنيــة

 فنيا على يـ الحلاج ور ابععة العنوية، وما للبّت هذه الإر هاصـات أن مـارت
 مجيء ذاك القرن ببأت القصيدة الصوفوِية نَأخذ مكانتها الفن:ية والجمالية لثبلغ
(28) مريع الغو اني (شُرح الليو ان)، تحشيّية وتعليت سامي الاشان، دصر، خار المعارن، ط (2)
 (29) المرجع السابق، ص 25.
 $\qquad$
















 الثرن السـابع وانطبع بطابع العلوم و المباحث الفلسفية وظهر بمظهر آخر


 الحكم" لابن عربي وديوان قِصائد ابن الفارض و غير هـــــا أصــبـحت كتبــأ


أضاف فضلاء الصوفية شروحاُ وتعليقات عليهِ"(3)


 المصرية، 1970، صن 699.
$\qquad$

















 الصوفِي فحسب، بل لار اسدة القرن بزمنّهة.


 الجاهلي مرور أ بالعصر الإسلامي وتصنيدة الثـعر اء الغزلين وما تناهـا مــن
 الجامعية، :ـتـ، صـ 65.

$$
\text { (3³) الظر : المرجع الـــابق، ص } 72 \text { وما بعـها. }
$$

الفصل الأول العنل والعأنل هن العذْريةُ إلمى المصوفيةً





 النتي تكّو"ن هذه الوحدة.





 صور حضورد المباتٌر و غير المباشر • وربما كان لحضوره في القـصنيند





 والثتالت عشر الميلاديين (السـادس) والسلابع اللهجريين)، وله من الرونــــي
 تأسست فيه الأنساق المذهبية الكبرى، واتسع مداها بسبب مـا أضيف إليها من ألوان جديدكَ من التتعد الثّقَافي شملت الإسسان و العالم والله في تصبر

 فائقة الرو عة، وهنا يمكن اعتبِر صوفي بغذاد المصلوب إما أنـه قد تــوّج
 النزعية الصوفية،"(33).


 علي نحو فني رفيع، واستّبل الثـاعر الصوفي بالتصريح التالميّح و التّاريح، يقول ابن الفارض:


كما أفاد الثـامر الصوفي من القصيذة العربية و تَصيدّة العزل العـذري




 ولَّنْنَ سواها لا ولا كُــنُ غير ها وما إن لها في حسنها من شريكَة (35)
 بشُزية وبإفر اده لها، بحيث جعل منها جوهر أ كلباً وعلوياً في آن، فمن حيث




$$
\text { 1999، صن } 46 .
$$


1984، ص 129 1 الـ
(35) المرجع السابق، ص 114.

الفصل الأول العنّل والعانل من العذرية البى الصوفيةً $\qquad$
(الحقيقة) جماع كل المـشتوقَات، كما أن الأنا الفاعلة في الــنص (المحـبن) جماع كل العنّاق؛ يقول ابن الفـرض:









 "النُجم" العشثـق، مما يؤكد الاصنطفاء و الخصوصيدة، ويدفع إلى القول بالتقابلل
 الصوفيةَ عند النـاعر الصوفيَ، وكذللك الفارتِ بين "المر أة" موضو عا للحب
 هن "هن" و "هم" على مسيتو ع عاقِة الحب بين الهي و الهو .

 النص الثشعري الصوفْي أن بيؤسس لتلك الأنـا رؤيـة بنـى علِيها رؤيته للاعلالم والوجود والإنسـان" "(37) تميز العاذل بحضـوره النوعي في النتجربة الصـوفيةة بوصفه مــر آة مــن مر ائي الأنا الثعرية، فالأنا لا تعرف نفسها إلا من خـل الآخر، والآخر هو (36) المرجع السابق، ص 114.
 الفارض، الكويت، رابطة الأيباء، الطبعة الأولى 2000.


 الأنا، و المنفعل بها.
 بالبر هان وتارة بالعرفان، في محاولة منها للانتصار عليه وتحمويلك من موقَع
 الثغعر الصوفي إحدى العلامات البارزة و والفاعلة في انفتاح النص و وانغلافه،

 غايتُها، فربما كان العاذل في اللتجربة الثُعرية الصو فية في بعض الأحيــان هو الأنا نفنـها.
 في طريقه، و المقام عبارة غن "الستيفاء حقوق المر اسم علـــى التمــــام، ...


 و المعاجم الخامـة باصنطلاحات القوم، و هذه المقامات يرّبَط بعضـها بِعضل،
 و ولا يمكن أن بِكون في مقام أهل الإنابة مـا لم يكن تحققّ في مقــام اللئوبــ، و هكذا.
 الالصالحة الخالصة من الأكدار، وبعضها من المواهب الإلهية الخارجة عن العمل والاكتساب، والأحوال اسم لعثّرة منازل ينزل فيّها السـائرون إلى الله

الكتب المصرية، ط (1) 1996، ج2 /.325

الفصل الأول العذل والعاذل من العغرية إلم الصوفية
تعالمى (") ... و إنمـ سميت هذه المنـازل أحوالأ لتحولٌ العبد فيها من التقيدات بالأوصاف الماتعة له عن الترقَي في حضرات القرب... "(39).




 يعمل على زو الها فيكون واشياً أو لاحياً أو لانمأ.
 نتضطافر هذه الوجوه في الوظيفة مع الاخختلان في الدور سعيأ لإفساد العلافة بين الأنا والمحبوبة.
ومن الملاحط أن كل وجـه من وجوه العاذل مرنتبط في عمله بملكـــة أو

 باللسان بما هو عضنو أسنس في تحقيق الاور والوظيفة. أما الحاسد فيرنبط بالقلب إذ القلب هو مصدر الحسد والغبطة في آن، أما الكاثنتح فبالرغم مـــن

 واستتبار الآخر خلفه مع إضماره العداوة في نفسه للآخر .

 والحواس، إذ لا تعمل كل منهما بمعزل عن الأخرى.أما العاذل فهو المفردة







$$
3-1
$$


















 إلي الكتثف الصوفي عند الأنا الشُعرية الصوفية:(1+ا)، فلم تزل الأنا الشّعربة


(40) محمود رجب، فلسفة المرآت، ط (1)، مصر ، يار المعازن،، 1994، ص 202. (1) المرجع السابع، صـ، 132.






 و المغاير د، الاهوية والاخختلاق، العينية و الـغيريـة، الأاتيةَ والأخرويـة، و وغيــر
 وفي الثشكل التوضيحي التالتي تصوير للعالّل وتجلبياته في التجربةة الشعرية الصوفية:

(42) المرجع السـابقّ، صن 117.
 المختلفة في التجربة الصو فيهة على ضربين:

 حاسد أو كاشتح على اخنلاف في المر اتب بين هنه النجليات.











## النصل الثاني

العـاذل شـــــأ

بينا في الفصل السابق أن العاذل يتجلى في التجربة الثتعرية الصوفية
 لمعالجة الضرب الأول من العواذل، حيثِ تظهر تَجلِات العاينل شـاهدأ في


 عمومأ ـ من الجهل والجهلاء اللاين يتعرضنون اللمـوفي في سلوكه وفه وفهومه
 في الأمور المُنُبُهمَة بغير علم"(1)، أي أن يذْعى الإنسان علما في أمر ما هو
 الراغب الأصفهاني آيات الجهل في القرآن، فوجب الجهل على ثلانثة أضربب(2): الأول: هو خُلوُ النفس من العلم، و هذا هو الأصلن.
(1) انظر : مادة "جهل" في نَاج العروس.


$$
\text { القتّ، ط (2) 1997، ص } 209 .
$$

الثاني: اعتقَّا الثنيء بخلاف ما هو عليه
 صحيحأ أم فاندئأ. وهذه الأضرب الثظلاثة تُجمع فيما بينها على أن لالجـل نقيض العلم، لذا
 كققت لا أعلام فِيها ولا يُهُتدى فيها" (3). وتحمل مادة "جهل" معجمباً ـ أَيضأ ـ ـ معنى الخفة وعدم الطمانينة،


 فارس - في "مقايِيس اللغة": تحمل حلالتيّن: الأولى باعتّبار الجهل ضد العلم، والثُنية باعتبار الجـل هو الخفة.



 كان هو الذي لا يمارس من النجارنب ما يؤهله للعلم والمعرفة فيصبح
 يقبل الآخر - ولا رأيه، وربما عمل على نفيه وإِّصـائه بكل طريق ممكن.

 و لاحياً ولانما إنما كان سلوكهم طريق العثّل عن جهل أصـانب الملكة العقلية
 المتَاح نلإنسدانية، ومحاولة التز الو ج بين العقل البر هاني و العقل العرفاني، هذا الجانب العرفاني في الحقل الذي لم يزل محصــورأ في أهله، لا يتســـع
(3) انظر : مادية "جهل" في تَاج العروس.
(4) الر اغب الأصفـاني- مفردات ألفاظ القر آن، مرجع سـابق، ص 209.

 جههلَ"(5)، فالجاهل يِّكلم ما لا حاجةَ له به ويدع ما بِحتاج إلِّه، أو ربما نكاف العالمُ علمـأ لا يعلمـه فَيجهـهُهُ.



 الجاهل هو الرابط بين كل وجوه العاذل، إذ إنه يّْجلى في
بحسب علاقته بالآخر وو عيه به.

ويرتبط الجهل والجاهل في النجربة الثـعرية الصوفية في القرن النسابع
 صن احةَ، فالأمر متعلق بوظيفة كل عاتل في الْتجربة ودورده، إذ العاذل هو
 عن هذا الارتباط و التعالقِ بين الجهل و الجاهل من جهة ووجوه العاذل من جهة أخرى، قالل اللّمساني:






تبدأ القصيدةَ بنداء المحبوبة التي تتصف بالجمال الممنوع، الذي ينم عن الجال والعزة، وقد ارتبط الجمال بالجال والجله بالجمـل ارتباطاً وثيقاً

 (6) عنيِ الين التلمساني (الايوان)، (مخطرط).
 الفازص:



فإِا كان الجالِ هو "احتجاب الحقَّ عناَ بِعِّتِّه أن نعرفه بحقيقته

 جال, ولكل" جام جمال، فالارتباط بين الجمال والجام هو ارتباط على مستوى النجزبة الْصوفية الني رأت أن الجاله باطن محتجب هو ، والجمال ظاهر منجل للعيان من خلا المو الموجويات ونتينات الات الأكوان، قال الكاثشاني: "ولما كان في الجلال ونعوته مـنـى الاحتجاب والمعزة، لزمـه

 الحضرَة الإلمهية، والنُس منـي" (10)
و المحبوبة التَي تتصف بِلجمـال الممنوع هي محبوبة منذ البُايةَ تفارق الجنس وتتميز عذه بأنها محبوبة تشغلت الأنا بجمالها الممنوع، هذا الجمال

 مسنوى الصفات دون الخوض في الحديت عن الذات. فالأنا شغات بجملا المحبوبة الممنوع عن رفع الحديث الالي هو هو في
 قائله الأول، وكنلك اسنتخم في مصطلح الحديث "حديث مرفوع".



$$
\begin{aligned}
& \text { المنار ، ط (1) 1992، ص66. } \\
& \text { (9) المرجع السابق، ص66. } \\
& \text { (10) المرجع الـابنا، ص66. }
\end{aligned}
$$

الفحبل الثانـي العانذل شاهنـأ

و الجمال شـنل الأنا عن عنعنة الحديث و الوصول بـه إلى قائنه الأول، و هنا الانشخال هو انتخال بالحقيقة فالصمن في حرم الجمال جمال في حَدٍ ذاته. والجناس بين "زفع" و "مرفوع" جناسن" يؤكد واحديةً المصدر القائل من
 المرفوع أصـلا، إن هذا الاضطر با وعدم الاتزان يعود في حقيتّه إلى انثـغالل الأنا بالجمال، وهيبة المحبوبة الطلاغنة فیى حضور ها وروجودها. وبعد عدد من الأبيات تبّدأ الأنا في بيان ما مقاله العولذل في انشخال الأنا
بالمحبوبة أو بجمالمـا:


لق كثف عجز’ البيت عمن 'قالو ا" في صدره، فكأن العو اظل لاموا الأنا

 مـا يسو غه، فلالعاذل سطوته وفاعليته في تُجربة الأنا، فصنيغة الجمـع "جـل العو اذل" تؤكد إلى حدٌ كبير هذه النطوة و الفاعلية، كما أن الـعو اذل المنصفين بالجهل هم من المقربين لـلأنا، و الدليل قُولهم: "أنبكي من بقلبك داره؟" بصفة النؤال الانكاري، الذي يؤكد معرفتّهم بأن قلب الأنا بيبت المحبوبة و "لالبّ بيت الرب". هذا، وربما لم تزغب الأنا في كتف حـن حالـها الذي أصبح يغاير حالهم؛ إذ
 در ايتهم بتطور الأنا وتز قِهها في التجربة حتّى غدت الأنا في حالة اصطلام في المحبوبة، و المحبوبة في حلى نسيطرة تامـة عليهها، وربما كان هذا قريباً من فكرة الحلول الحلاذيةَ التي عبر عنها الحلاج، في قوّله:


(11) (الليوان)، الحلاج، شرح خيوان الحلاج، تحقيقَ كامل مصطنى الشيبي، بيــروت، مكتبــة
النهضة، ط (1) 1974، ص279.

## 

 جاهل، إذ الجهل صفة هـلازمة للعاذل الذي يلوم دون وعي ويز اية بحال المحب، فَال أبو الحنس النشتنتزي في محبوبتَه "غيباء الجمال":



 - أيضـأ ــ الارثباط الوثيَت بين الجاهل و العذول؛ ويؤكا جاكلِية العذول؛ لأن الجاهل غرينب على التجربة الصـوفية، لا يعرن أنسر از ها و لا طر ائقهـا، لأنه يحيا بعقل غيز دوله، يقول الثـثينتري: وغَاَا لفضْلُ منْ هَوَاهَا مُوْلَّهُ (13)





فإذا كان جمال المحبوبة دمنو عأ فإن وصالها غبر ممنوع، وهنا مـا أكاتـه

 'قالوا: أنتبكى..."، فالبكاء مرتبط بحال الأنا التـي تحياهـي الــا ومعاناتها.

 ير اه الجهول.
(12) أبو الحسن الشُشُتري (نيو ان)، تحقِّق علي سامي النشار، الإسكندرية - منشأْة المعارف 1960، ص 58. (13) المرجع الهابق، ص 57.

الفهل الثاتمي العألل شاهدi
وربما كثفت دلالة البيت الثاني هوية الجهول و عينته، فهو غالباً ما يكون
 اللوجود (الظاهر )، ولا يِّنطيعون معرفته و إدر اكه في الثّقَ الآخر (الباطن).




 عليه"، فإن الجهول - هنا ـ ينتمي إلم الضرب النالث من الجهل الذي عنى به الر اغب فعل الثثيء بخلاف ما حـا حقه أن يفعل، فالجهول قام بام بلوم الأنا





 الأهر هو ما رآه وتعامل معه. بجدله لا بعلمه وو عيه و إدراكّه. فقصور تجربة الجاهل وتقاعسه عن المضي قـمأ في المعرفة الوجودية ربما هو




 أو جاهلز بي في المـرادره مـرْضن

$$
\begin{aligned}
& \text { إطر : :ييوان "تجم اللين اين سو انْ" (رسالة جامعية) ص ص 320-321. } \\
& \text { وني الفصل الرابع تُحليل تنميلي لتصميذة ابن سوار . }
\end{aligned}
$$



الذي يجعله يقوم ببور الو انثي و العاذل و الكانشَح والرقِب في النجزبة الصووفية، هذا فضـلا عن غربة الجاهل المعرفيةَ عن التجربة الصـوفيةَ.




فالجاهل هنا يعمل عمل الرقيْب الذي يظل مر اقباً غيز غافل المفاصنيل العالقة، و الجاهل ير اقب الأنا بعين البصر غيز غالفل ولا نائم، على حين عين البصنيرة في عماء تّام.
وممـا عبقّ من أبيات يتضدح لنا أن الجاهل أو الجهول يمكن أن يكون عاذلاُ ولائمأ ورقيباً في آن، وذلّك على اختلان ضروب الجـل وطر ائقه مع


وهو مـ يكثن لنا يور الجاهل ووظيفته دلليأ وشعرياً ضمن النجربة
 العنلّ التتي سيأتي ذكرها بعن ذلكي، باعنبار أن الجـل هول هو منشا العذل


$$
1-1-2
$$

غير أن العاذل الذي آفته محض الجهل هو أقل تجليات العـــاذل خطــر أ علي تجربة الأنا، وذلك ناتج عن جهله بالتجربة و عدم و عيه بطبيعة العالفة
 الجاهل مرتكززة على هذه القاعدة، فالعاذل الجاهل يمـزرس عذله علي الأنــــا
 الغرام، قال العفيف التلمسانى:




 أَجِلْ لحاظكَكَ في حسن الأي كلفتْ روحي به فْهـو فِيه عاجــلِ الأجــلـ




تَحاول الأنا في هذه المقطو عة النتعريةَ أن تميز بــين "المــشـغول بنــار







 يشكر غيره وحلا يرجو أحدأ سوواه" (16)




 فتبـارك الله أحسن الخالقينع(17).
(15) العفيف التمسـانى، (الليوان)، مخطوط.

 (17) سورة المؤمنون، الآية 14.








 انشتغالبغغير المحبوبة.




 المحبوبة ونيّصبح في داخل التجربة، قال ابن سوار :
 لــو شمتما برق الغــرامِ علمتما أن المتيمَ بالصبابـة يسرنـُ (18)


 لــو رأت عينَاه مــا نظـرت

$$
\text { (18) ابن سوار، (التيوان)، مرجع سابق، ص } 313 .
$$

$$
\text { (19) المرجع السابق، ص } 493 .
$$

- الفصل الـداتمي العاذل شاهداً $\qquad$


 رؤيتَه للعاقة، فالعذول الجاهل نُّ بِر ما رأته الأنا أي لمَ يِخلَ في التجربة، فلم يعرف. قالل العفيف التكنسـنـيني:


 وربما الأكثر استجابة للكنا في دعوتهّا لاخول النجربة، فالعاتِل الجاهل غير
 خلوه من أي شاغل، و هذا مما يضعف مقاومـة العـلذل الجاهل للأنـا ويـــرجـع انستجابتّه لها، لذا فالأنا تذعو العاذل إلي التأمل و التفكر : أَجِلْ لحاظكَ في حسن الذي كلفت روحي به فهو فيه عاجلُ الأجلِ


ويقابل حالة طلب التأمل و التفكر في المحبوبة، إنكار العــنول الجاهــل 'وجود المحبوبـة وغيابها عن الأنا، قال ابن سوار :
 إن أو حشّوا هنى طرهاً سـاهــر|i


(20) العفيث التُمساني، (النيوان)، مرجع ريابق، منطوط. (21) المرجع السابق، مخطوط. (22) ابن سوار (اللديوان)، مرجع سـابق، ص 418.




 أن الرتباط الأحبة بالوجود هو ارتباط المظهر بالجوهر، فإن كان الأحبة هم الجوهر ، فإن الوجود بأسرٍ هو هو مجلى لهم ومظهر دو دال عليهم:


فالأحبة في تجل دائم للأنا باطناً وللوجود ظاهرأ، ولكنهم لا يظهـرون للعاذل الجاهل لأنه أنكر وجودهم أصلا وأمن بعدهم، كما أن الأنا في نهاية
 العاذل الجاهل، قال ابن سوار :




هنا تتحول الانان إلي أنا مراوغة، لا تستسلم للعاتل الجاهل، فهي تر اوغه فنظهر بمظهر فارغ القلب، بينما تنقلب إلي باطنها مشُغولة بالأحبة، فيتيقن

 المو اصلة في ذاتها
 الرؤية وتباين في التجربة، إذ الن الوعي الذي تملكه الأنا من خلا تجربتها



يكون عن مركز الوجود (المحبوبة) ولخلوه من التجربة، لذا فـــان "الأنــا"


 فإن أطكك وأعص الوجدَ عدت عم عن العيانٍ إلى أو هام أخباري(24)

وقالل ابن سـوار:




يقترن رشد الأنا بالمحبة بينما يعزى عدم الانتباه والجبل بالتجربة إلــى


 باب الجهل والرذيلة.
 بالغرام وسدت أذنها بالحب حتى لم تعد تعير النتباهاً إلـي غير المحبوبة ولـــم تَد منْتغلة بغير ها؟

 بقية تحيا بها الأنا وتمارس شؤونها من خلامها، ولو تَ تم لها الانشغال التَام لمـا صدر عنها قول أو كلام، ولكن الأنا لم تزل فيها بقية تطــل منهــا عــــــى
(24) العنيف التلمساني، مرجع سـبثي، مخطرط.
(25) ابن سواز، (الیيوان)، مرجع سـابق، ص 526.




 بالآخل سواء المحبوبة أو العاذل، لأنها تَعلم أن فناءها التا التام في المحبوبة يصل بالتجزبة إلىى منتهاها، وهذا ما نصّبو إلثيه الأنا ونتقاومه في الوهت نفسه، قالل ابن الفازض: فلعلْ نـار جو انحي بهبوبِهِا

2-2-2 الرتيــبـ:


 (رقهب) في "الثتاج": "الرقّيب هو الله وهو الحافظ الأي لا يغيب عنه شيء والرقيب المنتظر، ورقيب القوم الحارس وهو الأي يشرف على مرقبة ليحرسهم، والرقّيب الحارس الحافظ، ورقّيب الجيش طليعتهم، والرقيب أمين... والرقيب ابن العع"(28). فالرةِبب معجمياً يحظى بدلالات إيجابية تستمد إيجابيتها من التطور الالالي الذي حدث لكلمة "الرقَيب"، فلرفَّبـ - في الجاهلية - يطلق على السهم النالت من السبعة التي لها أنصباء من قداح الميسر، وقـا ورد في "التّاج" قول الثباعر :

(26) ابن الفارض (النيوان)، مرجع سابق، ص 85.
(27) المزجع العـابق، ص 199 . 197 (27
(28) انظر : تَّج العووس - مادة "زَبّ".

الافصل الثأتمي العانل شادئر
 على أحد أسـومه، كما كان يطلق "الرقْبِ" على الرجل الذي يقوم خلف الحزهنة في الميعّر ، و عندما جاء الإنسلام حرم الميسر وحذر من الْتَّمل بها باعتّاره رجباً من عمل الثيطان
 ودلالات الألفاظ إحى تجلياتهِا، فاختّةت ألفاظ كانت مستخذمة من قبل،
 كما تحولت دلالات بعض الألفاظ بعد أن دخات سياق الخطاب الايني بمحموله النقافي والاجنتاعي الجنيد.
ويظهر لفظ الرقيبب السما من أنسماء اله الحسنى في المي المحاورة التي

 قلت للاسن اتخذونمي وأمي إلهين من دون الله قال سبداتك ما يكون لي أن
 ما في نغسك إنك أنتت علام الفيوبـ. مـا فلت لهم إلا مـا أمرتني به أن اعبدوا الشه ربي وزبكم وكنت عليهم شهيدا مـا دمت فيهم فلما توفيتي أنت الرَّيب عايهم وأنت على كل شبيء شهيد|(29).

 الزمخشُري في تفنسيره: "أوكنت عليهم شهيد|اه: أي رقيباً كالشاهد على
 القشّيري، في شُرحه لأسماء اله الحسنى: "الرتيب اسم من أسمائه تعالمى وهو بمغنى الحفيظ.. هِل الش سبحاته:

$$
\begin{aligned}
& \text { (29) سورد الماتند، الآيتَن 116-117. } \\
& \text { (30) الزازي - مانتيَح الغغبّ - بيزرت - دار الفكر، } 1995 \text { - ج144/12. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الكّب العلمية، ط (1) } 1995 \text { - ج681/1. }
\end{aligned}
$$



 قول وما يقوْم به من فعلى.






 بـلالمة العاذل جاءتا هنتأخرة في معجم الأتعبر الـربي في الوفت الذي لم يتّح لبـا أن نكّون حاضـرة في إلمعجم البعرّبني.

 ينيو ان مجنون ليلى فيمن الأبيات الآتَيةَ:



## هجرتُك سشتاقاً وزرُكُ خـائفــنا





$$
\text { (32) سورة ق، الْآية } 18 .
$$

 أزلـ - ط (2) 1986 ص 165.
(34) مجنون ليُى (ایيوان) - ص 43.
(35) المرجع السابق، ص 43.
(36) المرجع الهابق، ص 45.

للاعلاةة وذلك عبز حضبوره المستمز ورداً وضنور أ، راصداً حركات المحب





ولا قولها: لؤلا العيون التَي ترى
 حون استَذلام اللفظ نفسه. ومَل جمّل بِّة، أيضأ:













> (37) جميل بيُنينة (ينيون) - جمع بطرس البستاني، بيروت، دار صـايز، 1966، بس 38. (38) المرجع السابق، ص 47.
 ويتضت من خلال هذه الأبيات اللتضافر اللظظيفي والدلالي بين العلذل
 ونتُبـ.. ويقول صريع الغو اني، أيضـا:

ويقول أيضأ:
'أتبعتهم عين الرقيبب مخالسنَ لحظأ كها نظــر الأسبرِ كليلا(41)


وهو ضرب من الحيات - كأنه يرقب من يعضن (42).
من هنا نتضافر الـلالهة المعجمية مع الدلوة الشعرية للرتيبب، فإذا كان

 لجميع حركات المحبوب زاصدأ كل تصرفاته بصريأ بجهل ويون وعي
 سعياً لإفساد العلاهة لسبب اجنتماعي أو أخلاهي وفىى الققرن الرابع الهجري بئتي الفتيه الظاهري "ابن حزم الأندلنسي" (384 - 456 هـ) ليضع كتاباً في العشُت، هو "طوق الحمامة في الألفة
 العشقَ وألوانه المختلفة، وأوضح أفكاره اللفسية بأقاصيص استمدها من


$$
\begin{aligned}
& \text { المعارن - ط (2) د.ت، ص } 141 . \\
& \text { (40) المرجع الــبابت، ص } 186 \text {. } \\
& \text { (41) المرجع السـابق، ص } 54 . \\
& \text { (42) الظر : تَّج العروس - هادة "زَبَ". }
\end{aligned}
$$

 $\qquad$

 باطنة، وبرسام ملع، وفكر مكب"(43). وقَ قَّتَّ ابن حزم الرقَباء أربّعة أَّسام:
1- الرقيب المثنّل بالجلوس بغير تعمد: فيو بجلس في المكان الذي

 كان يزول سريعأ فهو عائق حال دون المراد"(44)


 حزم: "و هذا أعدى هن الجرب"(45).
3- ريقِب على المحبوب: ويقول ابن حزم في هذا الرقيب؟: "فنلك لا

 فى استرخاء الرقيب حتى صصار الرقيب عليه رقيبأ له، ومتغافلالْ في وفّبٌ التغاقل، ودافعاً عنه وساعياً لهـ"(47). وفى ذللك، يقول ابن حزم:

4- الرقيب المصتحن بالعشّت قـيمأ: "وهنا يكون أخطر وأشيع رقيّيب كما يصغه ابن حزم، نتـ امتحن بالعشُت قـيمأ ودهى بـه، وطلّت مدته به،


$$
\begin{aligned}
& \text { المعارن، ط (3)، 1980، صس } 80 . \\
& \text { (44) المرجع السابت، صس } 80 . \\
& \text { (45) المرجع اللسلبّت، ص } 80 . \\
& \text { (46) المرجع السابت، مص } 81 . \\
& \text { (47) المرجع السـابت، ص } 81 .
\end{aligned}
$$

 فتبارك الله أي رقبة تأتي منه، وأي بلاء مصببوب يحل غلى أهل الهوى هن جهته|"(48)






و'ع بُوره المنوط به.



 المغذون أثنـع أنواع الرقباء.






 العين، كثير المين، يرى المحب بعين المقت في كل وقت، ويرميه في
 أحب ومـا استخت، فهو كالصبع قاطع اللاتات، نتيس (الحركات، قبيح


الالمنظر، سنيئ المخبر، كثير اللّجاج، حجر فى دكان زجاجه، فهو والنمـم فیى الأنّى فرسا رهنان، رضيعا لبان"(49).

العصر المعلوكي وباتت من نسماته الأدبية المائزهة، ولكن من خلمها يمكن لنا أن
 ورقبِب عدمتّه مــــن رقيب أسود الوجـهـه والقفا والصففات
هو كالليل في البظلام و عندي
 صفات العاذل من نمام وواثن ولاح وجاهل ورقيّب و غيزرها.

$$
1-2-2
$$





 "الرقيب" ضمن صور شـعربة تقترب من صور الغزل الحني، وينّجلى



 زالرت وقد غفل الرقيب تلفلف الــ عبرات من عذر بفاضل هـــرع ليـــلْا فبت ضجيعهــا فكأنمــا نـار تشبـ من الغرام بأضلعي (51)
 منثاة المعارن، د. ت، ص 185. (50) المرجع المسابق، ص 189. (51) ديوان ابن سوار، هرجع سـابق ص 299.

مورة مككرورة تصمور اللقاء الحنبي بين المحبين ليلاْ في غفلة اللرَيْب، وتأتى هذه الأبيات في نهاية القصينة التى تَبِأ بوصف لحظة انكينار المحب
 بالوقوف على الأطلمل وسئ الل الايار و"التلوغ بالحنين الموجع"، مـ حضور للاحي و العاذل و الرهيب:

رفض الملام على الربوع سجيتي يا عانّلي فاستبق عغلي أو دع(52)

كــ نـالحظ إصرار الذات على مخاطبة المعاهد والأطام والتّواصل

 أدر ذكر من أهوى ولو بملامي


(54) وقال: "اسلل عذها" لاممي، وهو مغرم بلومي فيها، قلتّ: فاسل ملامي

فـالفاصل بين القائل ومقول القول - في هذا المقَام - هو التحقير للقائلّ والنققليل سن شأنـه في العلاقة، وإلرداف وصفه بأنه "مغرم" ولكن بلوم المحبوب فيها، وهذا الستغراق في وصفه وتأكين انتصار الأنا عليه عن
 في سجال، تجلى بجو اب هو ذاتت السؤال "البل هلامي". أي الن كان اللانم

$$
\begin{aligned}
& \text { (52) المرجع السابنّ، ص } 298 . \\
& \text { (53) (52) يُوان الين الفارض، مرجع سابت، ص } 205 . \\
& \text { (54) المرجع الــابت، ص } 206 .
\end{aligned}
$$

الفصل الثاناتمي العأل شاهـر

يطلب من الأنا اللسلو عن المحبوبة فمن باب أولى أن يسلو اللانم عن لوم المحب ولا يلومه.
وكما ختم ابن سوار فصيدته بوصـل المحبوبة في غفلة الرفَّب، كذلك نج الأمر في نهاية قصبيذة ابن الفارض:






نرى هناك اختلانأ واضحاً بين اللنهايتين بالرغم من التشتابه في البنية

 فضـلا عن أن اللقاء و التو اصل لا يتم إلا ليلا لتأكين غياب الرقيّب و هجو عه.
 المضـاجعة وبلوغه المرام من العلاقة، نجد ابن الفارض بالرض جملة من الظروفـ أتاحت له الانتصـل بالمحبوبة، حيث ابتعاثـه من الحي وغياب الزقيبب والواثيّ، بالإضافة إلى طلب المحبوبة "لنّم لثامها" أي وصـالها، إلا أننا نجذه يأبى ويستُعصم عن فعل ذلك غيرة منـه لعز مر امبه.
 المرحلة هو إحساس الثـاعر بالانتصـار، والذي يبدو أكرُ وضوحأ حيٌ إن اشثنياقه لم يجد ما يشبعه بعد:
أرى المـلكَ ملكي والزمـانَ غلاميn(56)

$$
\text { (55) المرجع الــابق، صس } 206 .
$$




فحالة عدم الوصـلا هي ضرب من الانتصـار فيمي التجربة الثنعرية الصـونِيةَ، إذ لو تحققى الوصـل بالصـوزة الكاملة عند الأنا لانطفأت جذوة الْحلاقَة اللتى مـاز ال الصووفي يحافظ . على دو امهـا ضمن تَجربتَه الصوفيةَ؛

 أو غفلته ظلات الأنا محافظة لا تسعى إلى افتضـاض العلاقة وو أُ بر اعتَها،



 الثبعرية الصوفيةَ، وقد جاء حضوره في النصس النشعزي المبوفي في القرن


 الثتعري الصبوفي في الترن النــبـع الـجري.


 على الر غم من قِيام الذات ظاهر أ بالفعل، قـل ابن الفلرض:




إبنا أمام علافَة معقدة ومركبة بين الذات والذات من جهة، وبين الذات و المحبوبة من جهة أخرى، ففعل الحب يبدأ من المحبوبة بـاتجاه الأنا. "أسرت تمني حبها النفس سرأ لنسري وخصت"


فالمحبيبةَ هي القوة الفاعلة التى يصدر عنها الفعل، وتبدو الأنا مسلوبة

يكتثف دلانـيا شعرياً فعل "أنسرت" بمعنى أخهـت.



 حرم العاهقة، ولجوء المحبوبةَ اللى إخفاء النسر وعدم البوح بـه للكأنا حتّى مـع

هذا إلى جانتب یوران الجذز اللغوي لكلمة "سر" في البيـت، إذ جاء بصنيغة الفعل (أنرت) وصيغغة الانمـ (سر) مضـافة إلى ياء المنكلم، وهَ جاء في معايْيُن اللنغة في ملاية (سر): النين والراء يجمع فرو عه إخفاء النتبي\&.... فالسر : خـلان الإعلان (58)
 الأنا، من خامل إنسر ار ها بر أ، فإِا علمنا أن مقلوب كلمة (نفس) هو (سفن)



 نبت فما لم يدفن لا يتم نتاجه"(59) وهال ابن عجيبة فـي شُرحه: "استر
 ويكون عند ها أحلى من العسل، ويصير الظهور أمر من الحنظل، فاذذا
 نتاجها، وهو سر (إلخلاص والتحثق بمقام خو اص الخو اص"n(60).

(2) 1969، ج67/3.
(59) ابن عجيية - إيقاظ الهمد في شُرح الحكم - هصر ، دار المعارن، ص 51.
(60) المرجع النابقّ، ص 52.

إذن الكتمان جزء أصبل في التجربة الصوفية، فالتزام الصمت وعنم
 الأمر - إلى فناء الأنا فى المحبوبةَ وبقائهُ بها
من هنا ارتبط حضور الرقيب في التجربة الصوفية باللحظة الراهنة للكنا، إذ إن الأنا تَقع بين زمنين: زمن الماضني، الذي تم لها فيه الكثيف
 التجربة الماضوبِة مرة أخرى.

 والرغبة في تَحقق الاتصـل المرة تلو المرة، وقَّ وصف ابن الفارض هذا هـا






لقَ تحقفتّ علاقة الاتصـل بين الأنا والمحبوبة في غياب الرقيب، فلم يُطظ الرقيب بالحضور في هذا الخلوة، إذ اقتصر الأمر على الأنا و المحبوبة وتم بينـهما الوصـل، وكما يقول النابلنسي في شـرحه: "... والحـال أنه لم يحضرني رقيب بقاء حظ من الحظوظ، استعار لفظ الرقيب لبقاء الحظ، لأن الرقيب يمنع المحب عن المحبوب، وبقاء الحظ كذلكي"(63). إن مجرد حضور الرقيّب على المستوى الوجودي أو المعرفي للأجربة يُشكل انتطاعأ وانفصـالأ لحالة الوصل والاتصـال القائمة بين الأنا والمحبوبة،
 الصـوفية، بيروت، مكتبة لبنان، ط (1) 1993، صس 147، ص 163 163. (62) ديوان ابن الفارض، ص صس 83-84. (63) عبد الغنى النابلسي - كثّف السر الغامض، (مخطوط).

الفصل الثدانتي العاذل شاهـا
ومما يرندخ غياب الرقيّب فى اللحظة الماضوية، وانتصـار الأنا في اللقاء مع المحبوبة، يقول الثلمسانى:



يقتّن فعل التذكز بالزمن الماضوي، زمن الاتصـل و انتصـار الأنا على الرقيب، العامل المنغص للعاقةَ بين الأنا و المحبوبة، والاني لا يكون
 أو ذالك الغياب لا يتحقق - غ غالبأ - إلا في الليل، لذا تتردد بعض الألفا الدالة على زمن الليل و الظلمة من منل (ليل - عثاء ـل ليلة) أي أن الظلام
 بلوغ غايته من الأمر .
 خصوصية العلاقة من جهة، وانغلاق الذات على نفسها من جهة أخرى حاخل التجربة الصـوفية.
وفى البيتين السابقين يصبّح (القلب) هو مركز التّتكز الفعال لحالة الاتصـل الماضوية (تأكر قلبي الطروبا)، وذلك لأن القلب هو مركز التجربة الصوفية، والمغذي الحقيقي لجميع الملكات الإنسانية، عقلية ونفنسية،
 وتزصده المنغص للعلاقة، والمككر لصفو ها، واستخذام كلمة (ليالي) هنا بصبيغة الجمع دلالة على انتصـار الأنا على اللقيبب مرات كثيرة، وهنا
 اللطك ملكي والزمـان غلامي" كما يقول ابن الفارض. ولا تتحقق لذة العيش للأنا إلا بعزل الرقيبّ و وغيابه عن الانا والمحبوبة، والعلاقة على مستوى الوصـل بين الرقيبِ والمحبوبة
 يقطع الرجاء بالظلوة و وإتمام الاتصـال، يقول ابن الفارض:





تسجل الأنا ـ هنا ــ انتصـار ها على الرقيبـ اللأي بات في معزل عن
 الزمن الماضـي، الذي لم يِيتمر ولم يِم، ولكن نيلها لما أرادت مبن "لذّة
 الأنا وتَعیى الْئها.

 كاتت ترجو من للذ العيشّ مع المحبوبة، ثّم تحاولِ الإفلات من العايذل
 وغياب الرقيبب عند قزب وصـل الأنا بالمحبوبة هو. ما تطلبه الأنا، و.كأن

 فإن مجزد حضوره ـ كما ذكرنا سالفا ـ منغص لحـلـة الوصـل وهمفـد للمؤ انسة بين الأنا والمحبوبة. فموت الأول و غياب اللاني عند هو ما يحقَق للكنا لذة العيش ويملو ها إلثباعأ ونشوة. من هنا يصبح الزمن الماضي هو مجسد الانتصشار على الرقيبّ، فهو الزمن اللذي تم فيه الاتصـل بين الأنا والمحبوبة، أما الحاضر فهو زلا الانكسار وحضور الرقيب الذي لا يتحقق الاتصـل فيه بين الأنا والمحبوبة، وهو الحال الذي يجعل زمن المستقبل استشر افاً للماضبي بالحنين إلى (65) ابن الفازض "(الانيوان)، ص 239.
 $\qquad$
 الحاسن و غيابب الرقِيّبـ و غفلتَه.

$$
2-2-2
$$

وللرقِبّب من حِيث عانِّهـه بالأنا مظهر ان:





















$$
\text { كتاب رابطة الأكباء، 2000، ص } 178 .
$$

النسر، هن هنا نجد ابن الفارضن يجند فیى تَائيته الكبرى تلك الْعلاقةَ النتجريدية بين الذات و النسر، عن طريق نتخيصن المجرد:





إن الأمر هنا يصل إلى حد غياب الذات عن الآخرين وعن نفبها حتّى لا يصبح لها وجو أنْى الحبب أوصافي الظلاهرية والباطنية وأحكامهها كلها حتى الخو اطر والمهواجس والإحساس بنفسسي وبجميع الأُنياء خفيت، حبنئن عن المر أقب وظيزه، وعن نفسي أيضناً بحكم إخفاء إلحب إلياي، فلو شَصدني مكروه الهلهك لـا عام مكاني لينزل بي لإخفائي عن جميع الأشُبياء بسبب إخفاء حبك إياي عند ترقيهه بي"(68)
إن هذه المبالغة في الإخفاء والتّسنز و التكتّت هي جزء من حرص الذات
 يؤدى إلى تَهر الذات ونفيها اجنماعياً ووجوبياً، والأنا لا تحرص على
 الكشف و المشاهدة المرة تلو الكزة حنى تَفنى الذات عن ذانتها وتبقى بربهـا،





(67) نيوان ابن الغارض، مرج سـع سابق ص 88.

(69) عبٌ الرحمن بن محمد الأنصـاري، ميُـارق أنوار التلوب ومغاتّح السرار الغيوب، بيـــرورت،

$$
\text { دار صـاير، ص صن94 - } 96 .
$$

 $\qquad$

أما النو ع الثناني: فهو الرقيب المقارب أو الزقيب الأنا أو رقّيب العينية
 يحرس الأنا من الزلات ويقِّها شا لالعثرات والأخطاء، ويصبرح بملازمته
 وترقَيها في الطريق الصوفي، يقول ابن سوار: على خطرات القلب م:ك رقيبُ
 على الأنا لا لإتلاف العلاقة وإفــادهان، وإنما فعله هنا بِياعـ العلاقَة و الحفاظ عليها عن طريقِ مر اقوبة الأنا وعو المها الذاخلية مـا عـا عظم
 من خطرات.




 العلاقة بين الأنا و المحبوبة مسو غات ودو الـو افع، يقول ابن سوار :
على شرفات اللحظ منك مراقـبُ فكيف بأن أشكو الهـــوى وأخاطبُ
 وحقَّكَ إِنْ أعرضت للستُ بمعرضِ وإن غِبت عن عيني فما أنت غْائبُ
 كذلك معنى الوصل روح مجـرد 'لمن هو فی حبس اللنفوس مجانب'(70) إن (المر اقب) الأي يتصدر هذه الأبيات ليس هو عين المر اقب الأي تتمنى الأنا عدم وجوده، بقولها: "فأحظ بوصل مـا له من ير اقب". فالمحبوبة
(70) ئيوان ابن سوار، ص 122 .

تضنع مر اقباً منها على الأنا، وتغيب فلا تُتو اصل مـع الأنا بحضور ها أو
 حضور الأنا، والأنا تَدركَ ذلك، إذ إنها تَّمنى أن تَوَ اصـل مـ المحبوبة من
 وْحظى الأنا بوصالها من غير رقيب مفسد للعلاهةَ (فأحظ بوصنل ما له من ير(قب) أي فما أجمل أن أحظى بوصل غاب فيهـ الرقيبّ.
 اعتقاداك بالحق وأن له من الصفات والأسماء مـا له أين. وأين محل ذلك؟ فاعلم أن الخيل أصل جميع العوالم، لأن الحق هو أصل الأشثياء، وذْلك المحل هو الخيلل، فلبت أن الخيال أصل العوالم بأسرها"(71). وقـد أقرت الأنا بذلك في قولهِا:
كنلك معنى الوصل روح مجرد نمن هو في حبس النفوس مجانب(72(1)

فالوصل هو انْكالك وانعتَّق من عالم الحس اللّي فيه تحبنس الأفونس ولا تصل إلى الحقِقة، ويحضر الرقيب المفارق بصفةَ دسنمرة ينغص صفو

 ذالروح المجردة لا يمكن الوصول إليها عبر ماديات وجودنّا، ولكن عبر اتصـالنا بعالم الخيلل؛ إذ ربما يكون الأمر أقرب إلى التحققق. إن الأنا تستبدل بحضور المزاقب المفارق الملزي للعاقلة الـة بين الأنا و المحبوبة حضور المر اقب العيني الذي يحافظ على الأنا ويحرسها ويرنَقي بها في التجربة الصوفية عبر علافَها بالمحبوبة. من هنا ينضتح لنا أننا أمام نوعين من الركيب يحرص النص الشعري الصوفي على. الثّمييز بينهما عن طريق حضورهما داخل نص وأحد،
 المصرية العامة للتألِيف والتترجمة والطباعة و اللنُر، 1963 ج234/2 (72) ابن سوار، (الليوان)، ص 122.

الفصنل الثانتمي العانل شاهدرً $\qquad$
 فِيه، والتّعريض بـه بوصفه متُطفلا على حرم العلاقة و وخصوصيتّها.
وعندما بتحدث التلمساني عن الجمال الإلهي وكيف تمت منـاهنته بلا
رهَّبب أو حجاب، فإنه في ذلك يِد "الرقيب" في حـ ذاته حجاباً يحجب في حضوره رؤية الجمال الإلمي؛ قال الثلمساني:

 مِنْ أَجْلِ ذا في الجَتَـالِ مـا نَقَتَتْ قَومأ عن القَبضِ بَسْطَةُ الطزَّبَ


اقتزت الجمال الإهي بالجال وهو "احتجاب الحق تعالى عنا بعزته وأن لا نعرفه بحقيقته وهويته كما يعرفـ هو ذاته"(74)، والجمال كما يقول
 هو قهاريته لكل عند تجليه بوجهه، فلم يبق أحا حتى ترا تراه، وهو علو الجمال، وله دنو يدنو بـه منا، وهو ظهوهده من الكل، كما قالل الثنيباني:


ولهiا الجمـل جلال هو احتجابه بتعينات الأكوان، فكل جمـل جلا ووزاء كل جلال جمال"(75). ففي الجمال الإلمي قَبض واستّتار على المسَّنوى الظاهر لجاله جماله، وفى الجمال الإلمي بسط وكثّف على المستوى الباطن لجمال جالمه، فمن حيث مطلق الجمال لا يوجد رقيب غبرية ولا يكون هناك حجاب يفصل بين الشاهد والمشهود، لذا وصف
(73) عنيف الـين التُسسانى، (الديوان)، ج116/1-117.
(74) الكاناناني - اصطلاحات الصورفية، تحتّق عبت الخالق محمود، مصر - دار المعــارن، ط

$$
\text { (2)، 1984، ص } 61 .
$$

$$
\text { (75) المرجع السابق، ص } 61 .
$$

التلمنساني الرقيبب بــ "رُقيب غيرية" والغيرية عند الصوفية هي كل ما سوى
 ومشوناء، من هنا يتضتح أن اللزقيب موجود على مستوى الظاهر للأتجربة اللصوفيهة، أما على مستوى الباطن للتجربة فلا وجود له، إذ ليس إلا الحقيقة المطلقَة التى تنتَفي مع وجودها الغيرية و الحجب.

$$
3-2-2
$$

 بالأنا، ومما سبق يتبين أن الرقيب في النص الصوفي يضطلع بوظليفتين مختلفتين ظاهر أ، مؤتلفتين باطنأ، ومنثأ الاختّالف والالتّلاف في وظيفة الرقيب هو الأنا بوصفها مركز العلاقةَ والنجربة، فهنا تتفز الانانا من حضور الرقّيب الغيزي:


وتحاول الأنا أن تكون حريمـة في العلاقة تصون حرمتها ولا تـع



أي إذا غمزت عين الرقيْب وتحركت فذللك لا لحضور ’ المحبوبة أو كشف
 رسولها. وفى ذللك دلالة على يقظة الرتيبب وانتباهه حتى من خلا
 تلك الرسالة التى كان النسيم وسيطاً في تُوصبلها، ولكن كل ما بدر منه أن غمزت عينه فحسب.
(76) يويوان عفئ اللمين الثـمساني، ج117/1.
(77) يويوان عنيف الكين الثمساني، (مخطوط).

وهنا يتحول الرقيب إلى علامة دالةَ على مواصلة المحبوبة للأنا عبر النسيم فمن خال اختّلاج عين الرقيب عرفت الأنا أن هناك رنسالة مـا
 ونظل الأنا - على الرغم من ذلك - في حالة يقظة وحذر من هذا الرقيب الغيري، وهى الحالة التى يكتّفها هذا البيت النمتئلمي، يقول الالمساني:


تكثّف الأنا في هذا البيـت حالة الكتمـن والحفاظ على السر من خـلم
 يحمل سنرائر وجـ الأزواح النى لا تباح ولا يجوز أن بِلّع عليها مطلع،

 يتلف العلاقة؛ لأن الأنا في حلـة صون دائم لهـا إن الفعل البلبي الذي يقوم به الرقيبب نجاه علاقة الأنا بالمحبوبة عن طريق فعل التزرصد و المر اقبة هو الذي تنـفر منه الأنا الثـعرية في النص
 الوصصلا واستعادة اللحظة الماضوية التى هئتّ بها الأنا في "غفلة الرقباء". ففي الوةت الذي تتفر فيه الأنا من حضور الرقيب! الغيري نرى ألر أن



 تراني" كما هالل ابن الفارض في تائيتّه:


(78) الرجع السابِق.





لقـ سعت الأنا إلى وصـل المحبوبة في حالة "السكر" و انقضاء الصحو ،
 للاتات، كما يغيب - أيضاً - أي رقيب يطمع في حضور "ظلوة التجلي" المقصورة على الأنا والمجبوبة؛ فالوصـل لم يطلب إلا في حـي حالة شديذة الحنز من حضور أي عامل منغص أو مفسد للحالة، سواء أكان عاملا

 يك حاضري رقيب بقا حظ، إثشارة إلى (انقطاعه عن الحظوظ النفسانية لأـه طلب الوصل والرؤية وهما من الحظوظ الروحاتية ولا يقدح فيه ذير حظ منكراً في سياق النفي..."(80).
 البقا - وهو ضد الفناء والزوال - إلى الحظ بالحاء المهملة والظاء المعجمة، وهو حظ النفس أي غرضها وقها وقدها، وحيث زالت الت النفس وخمدت سورتنها زالت حظوظها، وجعل حظ النفس رقيباً لأهـ يتوسط بين المحب والمحبوب ويفسد الخلوة بينهمـا، فلا خلوة مـع الرقيب....(81). لقَ باتت الأنا حريصة على عدم كشف العلاقِة وإظهارها لنفســهـها وإخفائها عن نفسها بنفسها؛ فالتكتم الذي تَوم به الانا هو تكتم يعمل على

$$
\text { (79) ابن الفارض، (الايوان)، صس 84، ص } 93 .
$$



(81) بن الغنى النابلسي - كثف السر الغامض، (مخطوط).

الفصل الثّاتي العانل شاشداً
مستريبِ؛ مسنتوى داخلي تُحافظ فيه الأنا على عدم كثّف اللسر لعالم النفس
 الحضرة الإلهية ويوقفها على حذها وها وهو تمنـي الحظوظ العاجلة والآجلة،
 (العقل.... والعقل عقال يربط النفس عن السير مع الإرادة الإلهية، لنظره في عواقب الأموف، فإذا الرتفع حكمه عن السالثك كان السالك سالكاً في طريق الله بحكم الإرادة الإلهية لا بحكم عقده"(82).










(83) قال ابن الفارض، في "التأتِيَ الكبرى":


$$
\text { الظظر : النيوان، مرجع سابق، ص } 165 .
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { العليّة". انظر: : كـّن الوجوه الغر" - ج2 / } 193 . \\
& \text { (84) ابن الغارض، (الیيوان)، ص } 87 .
\end{aligned}
$$

وزبما كانت منادمـة الأنا للنحول المر اقب؟ هي منايمـة حفظ البر وايتقاء كثڤفه:


ولكن حالة النحول التى كانت نتيجة لحالة النكتم و المحافظة على النسر





 عبر النحول والسقم؛ والأنا بين حركتي الـاخل و الخـارج الضـاغطنبين نحو
 على مخار النجربة الصوفية ــ عن عو المها الخـارجية و الذاخلية. قَّل عفيف الدين اللّمسـاني: هحبــك يــا ليلى عزيك حيـــول رأى الطيف يجفو و الجمـال يحولُ


إن غاية النكتم الذي يمكن الأنا أن تُحياه في تَجربتّها هع المحبوبة أن تموت بحبها دون أن يسنطيع الرقيب الوصول إلى شسر العلحِّة وكنهها، فالأنا لم بِع. لها وجود منعين نتيجهة للضنا الذي أعقبه فناء الذات عن


الافصن الدآتي العانآل شاهدر
مفاتها البثشرية، وبفناء الذات بات اللزقيب عاجزاً عن بلوغ غايته من
 يستطع الرقيبا بلو غه ومعرفتّه، هنا بالإضـافة إلى أن الحرص على كلى كتمان العلاقَة يتحقق مع فناء الأنا وتلاشثيها .

$$
4-2-2
$$

وارتباط العاذل اللرقيب بحالة الليقم والضنا و المعاناة التي تحياها الأنــــا


 الأنا إلا المسوغ غلحور العانل الرقيب، فالصد حالة جعلته نالشطاً في ألاء حوره ووظيفته تجاه الأنا التى باتت تعيش حالة ضعف وسقم وقد شقّ علأيها ما تُحمله من بلية لبعد المحبوبة عنها في اللحظة التي تسعى فيها الأنا نحو الفناء في المحبوبة، قال ابن الفارض:







 الأنا أو غيابها عند عوًادها سواء، فلا يجنون مكاناً ولا تحديداً ولا تَعيناً لها.
(88) ابن الفارض (الايوان)، مرجع سابق، ص 74.





 تنيين النحول كأحد تجليات الأنا المنشطرة إلا باكتمـل حالة الــــكـر التـــى أتاحت فرصـة المنادمة بين الأنا و النحول:








 تظل حريتها الكاملة قرينة عدم كثّف ستر ها وحجابها الآمن. إن السقم يأتي نتيجة لحالة كتمان السر والهو قى الأي تكابده الأنا وتحياه،

 نتيجة لأن "الهوى يأتي بكل غريبة"(91)

 غفلة منه تتشط العلاقة بين الأنا والمحبوبة، قال العفيف الالتمساني:

$$
\begin{aligned}
& \text { (90) ابن الفارض (الليوان)، مرجع سابق، ص } 87 . \\
& \text { (91) اين الفارض (التيوان)، مرجع سابق، ص } 88 .
\end{aligned}
$$

الفصل الثدانتيا \#لعانزل شاهدأ




إن غفلة العائل الرقيب هنا تأتي مصناحبة لحالة الشر اب المفضية بـــي صوفياً إلي حالة الوصل بالمحبوبة عن طريق فعل البقيا، فهنا تخاطب الأنا

 فعل آخر صـادر عن نديميَ الأنا في حالة الشُراب، فالأنا تألمر هما بمر اقبـــة




 في 'حال غياب العاذل الرقنبب، وكما يصفها الثشتّري، في فوله:





 أحبابنا النــائين دعــــوة منــرم

(92) العفين التلساني، مخطرط.
(93) أبو الحسن الثشنتري (الايوان)، مرجع سابق، ص ص د 35-36.


 الأنا على عصر الزمان الزائل هو بكاء على اللحظة الماضوية التّى تم فيّ فيها
 وجود ظاهر، بل حضورها في ذاته غياب، يقول أبو الحسن الثشُشتري:

 مـــا غبت لهـــن جســـمـــــي فا



تؤكد هذه المقطوعة الثشعرية حضور المحبوبة وتتفى غغابها، فاللمحبوبة

 المادي لكنكا، و القَّب يحمل في معناه دلالة ما هو داخلــي أو مركـــزي أو


 مفارقَة للأنا؛ قال ابن سوار :


 العشق والجهل تشعر بمفارقةَ المحبوبة لها مع علمها بأنها معها. ومما يلفت

$$
\begin{aligned}
& \text { (95) أبو الحسن الثشُترَ (الیيوان)،مرجع سـابق، ص } 35 . \\
& \text { (96) ابن سوار (النيوان)، مرجع سابق، ص } 410 .
\end{aligned}
$$

الفصل الثدانتي العانل شاهدأ

الانتباه في البيـت الأول من المقطوعة الشعرية هو الالتفات من الإفرَدي إلى الجمع، فالمحبوبة هي فرد و جمع في آن. (97)

فالالتفات في الخطلب من الإفر اد إلى الجمـع هو الـَفات فيـه مر اوغة من الأنا يدعمها غياب مرجعية المنادى في الثطر الأول "يا حاضر ا" وغيــاب
مرجعية الضمير "فيكم" في النشطر الثظاني، فوناكـ عنم تحديد وتَعيين لماهيـــة

 صوفياً في آن. فمن حيّث حضنور ها في الفؤالد (التلب) فوي في مقام الجمع،
 مطردة لا تكاد تتوقف على مسنوّى التنجربة، إذ إنها تشعل التجربـة وتوقدها
 بأسره داخلها.

ومن هنا كانت العلاقةَ بين القَّب والعقل علهِّة مطـــردة، فكلمـــا كـــان



ومما بيعم رؤية الأنا و يؤصل نوحدها وفناءها في المحبوبــــة هـــــو أن المحبوبة مـا تلبث أن تكون هي "شخص عين" الأنـا، فإن لم تزر المحبوبــــة
 بينهما من حيث الباطن، فالقلب هو المحبوبة ذاتها أو الذي ينوب عنه زيارة المحبوبة بشخمسها، فلمحبوبة مستكرة ومحتجبة في الأنــا، لا تَّجلــى و لا


$$
\begin{aligned}
& \text { (97) ابو الحسن الشُشترى (الديوان)، مرجع سابق، ص } 35 . \\
& \text { (98) العنغِ التّسسانى (الليوان)، مرجع سابق، ج1 / } 210 .
\end{aligned}
$$


 الآلام والأسقام مرتبطة بجنسد الأنا وقيامها المـدي، أما القلب فلّيس فيه سبام

وآلام، قال ابن الفارض:


قَّل النابلنبي في شرحه: "وقوله: "أصنري" تثنيـة أصغر، وزللك أصغ مـا

 المحبوبة النتي لا تغيبب أبدأ، و هي وإن لم نكن ظلاهرة للعيـن بصور ةٌ ماديــــة فإنوـا حاضرة في فؤ اد الأنا مستقرة فيهه، و السقم هنا يشير إلـى فنـاء المظهــر المادي للنأنا أو قرب فنائه:

 لغيره ممن يجـل تجربة الأنا وطبيعة علاقتها بالمحبوبة؛ لذا قَل الثنتّتري: فا
 هعها أن يجد العذول للأنا وجوداً وحدودأ يمارس فيها عنله، كما أن الرقيبِ سيغدو غير راء للأنا لأنها لم تَعد متجلية بجسدها بوضوح، فقد أخذ النحول منها مأخذه حتى بات حضور ها كغيابهـا لعوّادها، يقول ابن القارض:

(99) ابت الفارضن (التيوان)، مرجع سابت، ص 55.
(100) النابلسي، كشّ السر الغامض، مرجع سابق، ج1 / 210.
(101) أبو الحسن الششتزي (الـيوان)، مرجع سابق، ص 35. (102) المرجع المابت نفسه.
(103) ابن الفارض، (آليوان)، مرجع سابن، ص 74.

الدخاطب هنا هو العذول الرهُبب الذي لم يزل يدلاب الأنأنا ويشّير صدها،






 عذاب جهنم إن عذابها كان غزامـأهُ " (104)
 ومنه الغريم لإحاحه وإلزامه، ويقال: فلان دغرم بالنساء إذا كان مولعــأ بهن " (105)








 الفناء في اصطلاح الصوفية تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذات. فكلما ارتفعت صفة قَامت صفة إلهية مقامها، فيكون الحق ســـمعه
 موضع آخر الفناء عندفم هو أن لا تري شــيئأ إلا الهُ ولا تطلــم إلا اله،


 الوجود إلا اله" (106).



 يحيل إليه البيت الأخير في المقطوعة:


إن السقام يقوم في الأنا بوظيفتين منضـادتين فهو عامل إخفاء وإظهِار في
آن، قال ابن سوار :

بانوا فأخفاكك السقام فلـــم يكن لـيراك - لو خفي الأنين - غنول(107)



 ونهو أحد علامات السقام ـ الأنا وأبرز ها للعذول الرئيب، فالألنين هو الأي





$$
\begin{aligned}
& \text { (106) التهانوي، كثّان اصطلاحات الننون، طهران، 1947، صن ص } 1157 \text { - } 1158 . \\
& \text { (107) ابن سوار (الانيوان)، مرجع سابق، صن } 408 . \\
& \text { (108) ابن الفارض.(الديون)، مرجع سـابق، ص ص } 87 \text { - } 88 .
\end{aligned}
$$



يقول الكاشناني في نُرحه: ".. وكنت قيل كتُف الحجاب باعتبـار سنـري








إن "الظن" في اللغة من الأضداد، فـي تأتّي بمعنى الثـك وتأتّي بمعنـى









 والازدياد، هذا الجناس الذي بحمل في معناه أيضـا الطباق بين حالتي نــوم العذول ونماء الحب لاى الأنا وازدياده.
(109) الكاثُـاني، كشُف الوجوه الغر، مرجع سابق، ج 1 / 67 - 68 - 68. (110) ابن الفارض (النديوان)، مرجع سابق، ص 240.
 المكتبة العصرية، 1987، ص14.

إن هذه الحالة الناتجهَ عن "ظن العذّول" وتيقنـه من فاعلية عـلـه ولومـــهـ للأنا، يمكن أن تشتي ببداية انتصـار الأنا على العذول الرقِيب أو على العاذل بشتتى تجلياته وو وظائفه البـابقة. من هنا يتضتح أن جميع عو الل الأنا اللاخلية و الخارجيةّ هي رقباء و عذال في علقَة الأنا بالمحبوبةَ، ومحاولة تلك العو الم كثف سر الأنا دليل على
 يقول ابن الفارض:
أسرتْ - تمني حبها النفس حيث لغ رَيب حجى - سرأ لسري وخصت فأشفةت من سير الحـــيث بسـائري فـتـرب عن سـري عبـــارة عبرتـــي
 وبـلغــتُ فنـي كتمـنـــــهـه فنسيتـــه وأنسيت كتمي مـا إليً أســـرت(112)

أمـا المنسنوى الخارجي في كتم العلاقَةَ فيتجلى في حرص الأنا على عدم
 ورلا معرفة لطبيعة العلوقَة، وإذا كانت العلقَة تخَّ عن غايات العقول النسليمة، فمن الأولى أن نكون أعتى وأعصى على أصحاب العقول السقيمـة النتى لا تشسنطيع أن نفرق بين الظاهر و الباطن؛ وبين علاقةَ كريمـة، و علاقةَ لئِيمة، بين علاقِّ تؤنسن الإلمي وتؤله الإنساني سعياً نحو فناء الذات فيه
وبقائهـا به.

فالأنا تتتهز غفلة الرقيبّ، وتر او غه من أجل اقتتاص لحظة قـ يتّم فيها
 جاهلا بما يرصد، غير واع بفعل الرصد لأنه يتغغى على فعل الرصد دون وعي، فهو يسلط حاسة البصر على العلاقة ويرصد ببصره دون بصيرنّه، فإن كان قد منح البصر المـادي فقد حرم البصبرة، فهو يرى الصور والأشباح، ويجهل الجوهر والأزواح، قال ابن عجيبة: "البصيرة نـاظل
(112) ابن الفارض، (الْيوان)، ص ص 99-100.

 النوزانيـة، و البصر يرى المحسوسات الكثيفة الظلمانيـة الو همية"(113)



إن التحول على مسنوى الوظيفةَ في هذا البيت (الرقّيب مبصر، الرسول
 والمحبوبة، إلى درجةَ أن الرقيبِ الذي كان أعمى غير مبصر للعلاقة


 وظيفياً كالرقيب و الرسول و وبير هـا.




 اللنسانية، وهذا أمر آخر سنتطرق إليه فيما بعد، ولكن في حالة الرقيبِ فإن مجرت وجوده أو سيطرة فكرة حضوره على الأنا داخل التجربة الصوفية تجعل طقس اللقاء والوصال بين الأنا والمحبوبةَ مرتبكاً وقلقاً مخافة الانتضاح وكثّف السر، فذلع العذار وكثّف الأسرار لا يتم جهرة فـى
 كل ما هو شاذ و غير مألوف في العرن الاجنتماعي و الديني. وعلى الرغم من وضوح فعل الرقيب في الأنا، وعلم الأنا بحضوره فإنه أحيانأ يدق عن الرصد، ويحاول التسلل إلى حرم العلاقة بين الأنا والمحبوبة، قالل ابن الفارض:
(113) اين عجبية - إيغاط الهم في شُرح الحك، ع67/1.


كمـا يقول الْنابنسي: "إنٍا كان مستخفياً كان أنثد وأصمب على المحب لأـه


 حضور الذات التى لم تزق إلى الفناء، لذا يكون حضور الزقَباء وتستلاهم

 كشثف ما بعده حتي تزول جميعها عند الاححاد، إذ هي عائقة عن حقيقة المشاهدة، وآخرها حجاباً رؤية المحب ذاته في مشاهن من هنا فإن حضور الرقِبِ وفِيْامه بوظيفتّه التُسلطية ضمن الْتجربة الصوففِة هو حضور مرنبط بمقام المحب الذي لم يتحققَ بعد في المحبوبة،

 لذا فَال صـاحب كتاب "الزه هز ة" - ابن داوي الأصبرانى في وصفه للر فيب : "إنما يظظ أمر الرقيب على هن لم يمتحن بمفارقة الحبيب، فأما من غلبه

 وربما كانت غيبة الحبيب أيسر من حضوهن مـع الرقيب"(118).
(114) ابن الغارض، (الديوان)، صس 68.
 .
(116) عبد الرحمن بن محمد الأنصاري ، مشارق أنواز العلوب، مرجع ساتق، ص 68. (1177) ابن الغارض، (الديوان)، ص 95.




إن هذه الفلسفة التتى نجلـوا "ابن داو
 ضعف المحب الذي لا يطيق فر اقَ المحبوبة، فغياب المحبوبة وضحغ المحب تَجاه غيابهـا هو الذي يؤدي إلى حضور اللرمَب؟، وتّمكين حضوره حتى يصبّح عامـلا منغصا للعلاققة.

## 2-2-2-2 الحاسـ،

 صـاحب4، أمـا إذا حاربه و الستله فإنه يسنتبت بذلك الحمد و الثكر .
 وتكون ذل دونـه.... وأصل الحسد القشر... وأقبح الحسد تمني زوال نـمـة لفيره لا تتحصل له"(119)، و الحانسن هو من يقوم بفعل الحسد.

 الأول: حانس بيتمنى زوال النعمة عن غيره وأن تَتحول إليه بنالًا هنه، والثاني: حانـ ينمنى زو الل النعمة عن غيره دون نَمني حصولـها له أو تحولهـا إليه، و هذا أقنج. وهِّ يجسد اللنوع الاول من الحانسد قوله تعالى : أم يحسـدون الناس على مـا آتاهم الله من فضـله فقد آتينا آل إبر اهيم الكتابب والحكمـة وآتيناهم ملكا
 الـحانسدون زو الهـا عن غير هم وحصـولها لـهم. أما النوع الثانتي وهو الذي ينمنى زوالل النعمة عن غيره لا تحصل لهـ، ينجّسد في قول الله تُعلى: إيمـاتكم كفارأ حسدأ من عند أنقسهمه(121)، فالحسد في هذه الآية الكريمة

$$
\begin{aligned}
& \text { (119) انظر : ماية (حست) في تّاكج العروس". } \\
& \text { (120) (120) سورة النساء، الآية } 54 . \\
& \text { (121) سورة البئزة، الآيِة } 109 .
\end{aligned}
$$


 ويَّ أُنزل القز آن الحانسد منزلة "شُر الخلق" إذ عده من المسنعاذ باله
 من شر مـا خلق. ومن شر غانمت إذا وهب. ومن شر النفـاثات في العقّ. ومن شر حاسـد إنا حسد (122)












 خفي الحسد لبإخوان، والتتأنُ بما يفرد النه عز وجل بـه أشثكاله سن هذ الطريقة، وحرمـانـه إياه ذلكت"(12.)
 حاسدأ، و لا أدل على كمون الحسد في النفس البشُريـة من قَصـة مقتل "قَبِيل" لأخيه "هابيل"، ذقـ كان الحند هو الدافـع الرئيسِ لفعل القتلى، كمـا أن حسد
(122) سورة الفلقّ.
(123) القشثيزي - الرسـالة القتثيرية - تحقيّق عبّ الحليم محمود ومحمود بن الشريغ - القاهرة

$$
\text { - :ار الشعب، 1989، سن } 628 .
$$

الind

إلبيس لآدم و إغو اءه بالأكل من الثشجره هو الـبقب في خروج آدم من الجنة و الهبوط به إلى الأرض، فإذا كان إبلينس أول حانس من عالم الجن، فإن قابيل أول حاندي من عالم الإنس.
وقَ وصف الحاسد بأنه جاحد، لم يرض بیضناء الو احض، وعنم الزضا بالقضضاء هو حسد في ذاتّه، و الحسد موطذه القلبّ، مستور لV يظهر • وقُ

 تصرفات الحاسد وقولهه، وينكثف من خلم أعماله، ومّا وصف الجاحظا الحاند وصفأ تشريحيًا، مفصدلا فعل الحسد في رنسالتّه المنسماة "الحاسند و الممسود"(126) حيتث قَال: "ومـا لقيت حاسـدأ قَط إلا تبين لك مكنونـه بتَغير لونـه وتخوص عينه، وإخفاء سلامـه، والإققبل على غيرك والإعراض عنك، والاستثقال لحـيثّك، والخلاف لر أيك"(127). وقّ أبرز الجاحظ أهم اللتعبِيرات المصاحبة لحـل الحاند، الـاله عليه و المرشدة لنمينزه عن غيره. فالحانسد غير حامد أو شُـاكر لأنحم الهَ عليه،


 ووسـاوس ضنميره، وتنغضص عمره وكدر تفسـه، ونكـ عيشـه"(128).


 أن تحصل القطيعة، فهو مفرق الخلطاء مشتت الندماء. و لأن الحسد يقوض

$$
\text { (124) سورَة الأعران، الآيةَ } 33 .
$$


 الخانجي - 1979م، ج3/ 8. (127) المرجع السابق، ج3، ص 8. (128) المزجع السابت، ج3، ص 5.

 ملى الش عليه وسلم، بقوله: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تـابروا وكونوا عباد الله إخو انـا"(129).
وهنا "التباغض" و "الحسد" و"التتابر" أفعال يربط بينها - من حيت



 نفـه تَّل بحملها إلى أن بحِّن وفت إظهارها.

$$
1-3-2
$$


 إفساد العانةة بين الأنا والمحبوبة، على الموروث الايني لـيور الحاست وفعل الحسد، فالحاست مصنر من المصادر الأنطر على علاوة الأنا
 البوح والإخفاء عند الأنا، هذا إلى جاثب كونه بارزأ ومسترا أ في آن، قا ابن سوار:


 وطأة على الانا من سائر تجليات العاذل في التّجربة، فالأنا لا تَّشُى العو اذل مع مراعاة كثُجتهم وقربهم من الأنا التى دلت عليها صيغة الجمع
 .907/2e
(130) يُيوان ابن سو ازر، مرجع سـابقَ، ص 188.






 النفسية المو جبةَ للحتغ على الأنا.








 في گوله نعالىى : الرالألِين يقولون ربنا اصرفـ عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غر اما)(131).


 من خلم المنر خلة أعدل من الحسد، نقتل الحاسد قبل المحسود"(133). أما كون الحاسد عارفاً فيّجلى في أنه يبنى حسده للآخز على معزفة وعلم بما

$$
\text { (133) المرجع الــابق، صـ } 281 .
$$

أصـابه من خير فيتمنى زو اله عنه. و هاتان الخاصيبتان المتقابلتان في الحابّد
 في تأطير صور الحابد فينيا فى التجربة الثعرية الصوفية في القرن النسابع الهجزي على وجه الخصوص.
وفى القصيدة التي يزد فيها نجم الاين بن نسوار على متمشيخ أنكر
 بالحمد وينميُه بالجهل:




فالحاـت ينكر النعم اللتى ظهرت على الأنا يوم حدث الوصـلـ وصفا
 "فالحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى عبرة شمت"(135).
 ولكن في الوفت الأي تَجزم فِيه الانانا بأنها تملك شُفاء الجاهل من مرضـه فإنها تُّف عاجزة عن شُفاء الحاسد، والفرق بينـوما بين؛ فالحاسن عارف

 تععاقب وترتّيب خاص بالارجة، فالحاند أعلى في عداوته من الجاهِ الجل، إذ



> يترل ابن سوار :
(134) ديوان ابن سوار؛ مرجع سابق، صس 321.









هنا نتّاذل دلالة الحاست المبطن للعداوةَ في صدره مع دلالة الكاشُع المضمر للعداوة في قول ابن سوار: "يطوى على الشُحناء صدرأ مظلمأ" لكن علامات الحسد وظو اهر هبادية عليه، كمرضـه من الأنا (المحسود) حتى



 لو أنه ينظر إليها بعينيها، عيني الصفاء و المحبة على حين لو تحقق لانتفت
 مخلفات البغض والكر اهية، وكأن المحبة أداة تتظف القلب من الأدران كافة.

 الحست مكمنه القالب، وأن ما يكمن في القلب يبدو جلياً في العين، إذ العين مر آة اللقلب. ولا عجب إذن في أن تطلب الأنا من الحاست أن ينظر إليها
 دائما يقابل المحسن إليه بالبغض والكراهية، وقد نبه الجاحظ على ولى ذلك، بقوله: "وربما كان الحسود للمصطنع إليه المعرون أكفر له وأشد احتمَاداء وأكثر تصغيرأ له من أعدائه"(138). فالحاسن لا يحتمل أن يكون أحد أنضل منه بنعمة وإن كانت نعمة الإيثار بالإحسان إليه هو نفسه.
(137) :يو ان بن سوار، مرجع سابق، صس 286.
(138) الجاحظ - رسانل الجاحظ، مرجع سابق، ج3، ص 17.

ومن النلافت نلانتباه في قصمينة ابن سوار هذه، أنه جاء في نهايتّها بأبيات تَزفع عن الحـاد ــ عمومأ ــ الذنب وتمزو الأمر للإر ادة الإلبية الكلِية، يقول ابن سو ار :



إن اله من وراء كُل شَيء محيط بإحاطته، وبالتَالي يصبح الحساد

 تحول الثموقف الصوفي منهم عمـا كان عليه من قبل، بل يعنى انقلابا جذْريا فى النظرة التى ترتد عنى نفسها لتنقل الحاسد من موقّع "الآثتم" بالمعنى
 عن الحساد لثلتصقَ بهُ صفة المفعولية، فالفاعلية مصزوفة للقوى الإليزية
 سنرِ أ مع الإر ادة الإلمهية.
 الفارض والتلمساني بالحاست ووصفاه بالصفات الانيئة محاوليْن تجاوزه
 حائرة المذنب لِپخلهم في باب البر اءة وباب الرحمة والإزادة الكلِّة التي تَسيز هذا الكون.
وأظن أن هذا المعنى ليّس ببعيد عن الحلاج الذي عد إيليّس وفرعون من شُيوخه، وكتلك ابن عزبي الذي ألمح إلى دخول إبليس وفرعون الجنة، وهذا يغضي إلى توسيع زؤية النجربة الشعرية الصوفية لاور العاذل وتجلياته ولانيما الحاسد الذي أصبح بريئًا غير مقترف لذنب، فقد قام بـوره

$$
\text { (139) ييو ان ابن سو ار، مرجع سابق، ص } 287 .
$$

(140) وفيّ بليطين - الزمن الأبّي: الشعر الصوفي، الزمان، الفضاء، الرؤيا - سوريا -

$$
\text { نون - } 1997 \text { - ص } 208 .
$$


 عن المكاشُفة، "ولا غرابة إذن في نفي الأنب عن الحساد مـا دام وجودهم كذلك مبنياً عنى التكليف"(141).
وقَ تكثّف لنا من خلم السياقات الدلالية التىى ورد فيها الحانتد في








لقـ ظلت لحظة الاتصـل و الوصل بالمحبوبة غاية مرجوة في التجربة
 لحظة أو ومضة ثم تبدأ الأنا في سعيها الحثيث نحو انسترجاع تللـ اللحظة
 يتربص الأنا وينال منها، فحضوره يمنع الوصـل بالمحبوبة، ويصبح أحد الحجب الفاعلة في عدم الاتصـالل.


 لكن هذا الوصـال تم فأنار وجود الأنا وشرفها حنّى إن هذا الوصـال لم
 كانت هذه الخالة أقزب إلى حالات الفناء في المحبوبة، والاستبدال بمو اصـلة

$$
\begin{aligned}
& \text { (141) المرجع الهابق، ص } 211 . \\
& \text { (142) ديون ابن سوراز، مرجع سابق، صـ } 155 \text { ـ }
\end{aligned}
$$

الخليقة مو اصلة الحقيقة، وبالو عي الضمني للحسود في التجربةَ الوعي الحقي باللبقاء في المحبوبة و الفناء فيهيا، يقول ابن الفارض:


لتد تم تُهميش الحاسد وتمزيم دوره الوظيفي على مستوى التجربة، إذ إن مو اصلة المحبوبة للاننا سيطرت على حضور الأنا و غيبتها عن اللسوى. يفّول عفيف الدين التّمساني:


لقد المتنكرت الأنا على الحنود حسده على الرغم من الستيـلاء المحبوبةَ
 كل تجليات العاذل، بمعنى أن الحسود وهو الأعلم بالنعمة النى فيّها الأنا يعتبر الأعلى في سلم العذل تراتبيا، فإذا كان الحسوـ يِعلم بأن المحبوبة قد باتت مسنولية على قلب الأنا بالكلية وجب أن يدرلك العاذل بتجليـاته المختلفة هذا ويكن عن عذل الأنا ولومهها. ويقول عفيف الدين اللتمسانى في مو اصلة المحبوبة وانتصـار الأنا على الحسود:

(143) ميوان ابن الغارض، مرجع سابق، ص 95.

(145) غضب الاينن التّمساني (الايوان)، مرجع سابق، ج1، صس ص 208-210.

الفصل الثاتاتمي العاذل شاهداز


ونلاحظ عدم الاكتراث بالحانبد عند عفيف الاين التلمساني بوجه خاصر، فهو يؤكد أهمية الوصـل بينه وبين المحبوبة، إذ في انستمر ار المحبة والوصـل - على اللرغم من كراهية الحاسند لهـا - يكمن غيظه وكمده، كمـا أن الانستمر لر في المحببة الضـامن الوحيپ اللافع لقوة الأنا في مد مدافعة مـا يعنزضهـا في علاقة الحب من مخاطر يسبيها الحسـاد والعذال، يقول عنیغ الادين اللّمساني:
 (147) (1)

ومع إصر ار الأنا على مو اصلة المحبوبة على الرغم من الحانـد نجـ أن فعل الحست لم يزل ملازمأ للعاقِة، لا يفارقهـا، يقول ابن الفارض :
 لم تَبلم الأنا في وصـالها هع المحبوبة من الحسد الـائم، فالأنـا محسودة 2ائما على المحبوبة، وجميع مظاهر الوصـل والهجران والقرب والبعد والإفبال و الصد و القبول والرد توجب رضـا الأنا لأنها من المحبوبة، وعلى الر غم من ذلك فإن الأنا تَريد أن نوَ اصل المحبوبة على الحقيقة فقد سهرت طو ال الليل !ِغبة في الوصـل، والنـهر الدال على الليل يكثنف لنا أن الوصـل غلبأ ما يكون في الليل، إذ في اللليل يتام العيون وتظل التلوب منرقبة للوصـل، لذا فالأنا تأمل أن لا يضيع هذا السهر، ويصنبع ال'أمر ضرباً من الخيالات المرجفة التَى لا حقيقَة لها، وقَ جمع القَرَّن بين المنانت

$$
\begin{aligned}
& \text { (146) المرجع السابت، ص } 254 . \\
& \text { (147) المرجع السابق، ص } 203 . \\
& \text { (148) ابن الفارض (نيوان)، مرجع سابت، ص } 199 .
\end{aligned}
$$



 لنغرينك بـهم تَم لا يجاورونك فيها إلا فلكيلأه(149)

والحاسد وإن كان يدفعه إلى حسده دفعاً انغلاق القَا. على الضـغينة،
 بو اخله، حتى إن أُثز عنيني الحانس على المحنسود نصنبح كأنز الكي في الجلن، بل أشُد ألمأ، يقوّل ابن الفارض:


وهنا لا تخلو الدلالة من تذاخل وظيفي بين "الحاسد" و "لرقيب" في التجربة الشعرية الصوفية، إذ إن العين تَبْو عاملاُ مشتزكاً وضيفياً بين
 إضـافة الجمـع "حسادي" إلى مفرد هو "عين" يفيِ الشتنز الك جميع الحسـاد في صفة الرقيب، فكأن كل حانسد هو رقيب في ذانْه، يقول النابلبسي في شُرحه: "..." وعين الحساد هي عين الشتيطان (المقارن له ولغغيره، فهو بِراقب الإتشان خصوصأ السالك في طريق العرفان، فإنه عدوه الأكبر، يتعرض لسنلب حاله فهلا يقدر لحمايتَه بالإخلاص" (151) فكأن إخلاص الأنا وصدقها في محبتها للمحبوبـة هو العامل المقَاوم لحركة وفعل الحسد والحساد، وقَ ربط الشارح الصوفي في شرحه بين الحانسد والثنيطلن باعتبار أن الثيطلن هو زعيم الحساد و الحانيد الأول في التاريخ الديني المعلوم لنا.
لقذ باتت العلاقةَ بين الحاسد والمحبوبة علفقَة عكبيةَ، فإذا حضر الحانبد غاب الحبي!، وإذا حضر الحبيب غاب الحاسد، يفول عفيف اللين التلمنساني:

$$
\begin{aligned}
& \text { (149) سورة الأحزاب، الآية } 60 . \\
& \text { (150) ابن الفارض (الديوان)، مرجع سـابق، ص } 48 . \\
& \text { (151) النابلسي - تُرح ديوان ابن الفارض، مرجع سـبق، ج1، صس } 36 .
\end{aligned}
$$










 الحاسد، فقّ قيلّ: "إلذا أردت أن تُسلم من الحاسد، فلبس عليه أمرك"(153)؛
 المر او غة و الّْحدي معأُ.

## 



 لك العداوة"(154). كأن الكاثشح في إضنماره العداوة و البغض كـن كمن يطوي أحد جانبي وثـاحه على شيء ليخفيه، أو ليِستزه عن العيون. ومنه مجاز أ محل,




$$
\begin{aligned}
& \text { (152) عفِّ الادين التالمساني (الديوان)، مرجع سـابق، ج1، صس } 122 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (154) انظر : لسان العرب، ماءة (كشّ). } \\
& \text { (155) انظر : :تاج العروس، مادة (كثّ). }
\end{aligned}
$$

أهمهب الشُعر العزبي القدِم، لذلـ سوف نجد أز "الكاشـع" في الثـعر الجاهلي مثنا لم ينتعد انستخدامه ذلك الإطنار المعجمي في الـلالة، يقول زهير : وكانْ طوَى كشَحا على مُسنَتْنَة


 شيئاً بأحد جانبّي وشاحه.







 الغزل. نيقول عبخ القادر القط في در انتّه عن الشعر الإسلمي و الأموبي، و اصفأ هذا التُور و أسبابه:" قَام الشُعراء العذريون بدور كبـيرِ في تطور الممعم الشَعر ي، فهـ جنحت التجربـة العاطفيـة المجردة بهوْ بلاء الشعر اء إلى الاعتمـاد على الأفاظ المعبرة عن المشاعر والالفعالات، وبنوا عباراتهم على نحو بسيط واضـع يعكس بساطة تجاربهم ووضوحها... إن شعر هم ينبع هن جيشان عاطفي متصل، ويكاد يمضي في تبـار واضنع لا يكاد يحبا عنه أو يتفرع عنـه، ووسيلة تعبيره هي تلك الأفاظ المألوفة المشنركة بين



الفصل الئاني العاذل شباهداً
 مجال الحديث عن العواطف"(158).
وسنجد التداخل وارداً بين الكاشتح وغيره من تجليات العاذل في الثشعر
العذري، وهو نوع من التعدد الوظيفي والتتوع اللاللي الذي ربما لم تشهوه مفردة "الكاثيح" سابقاً فبل شعر الغزل العذري في القرن الثاني الهجري،

يقول جميل بيّنِّة:


 "الصديق" يفيد معنى التشارك في فعل اللحي. وهو المعنى اللأي يؤكده جميل في شعره:


لقد أخر الثّاعر فاعل "قال" وهو "الكاثتح" على جملة مقول القول، هما
 وصاله بشينةَ "قال فعصيتّه" قبل ذكر الطلب "أفق عن بثين" لتأكيد الستحالة



 الالسخرية والتحقِر من شأن الكاثّح الذي يالخذ هنا دلالة " الناصـح" وظيفيا لا مضمر العداوة، أُ المتولي عنك بودِّه. وليس تذلِل "بثين" ببعيد عن هذا
 1975، ص 141.
(159) جميل بُينّة (الديوان)، جمع بطرس البستانى، بيروت، 2ار صادر، 261 د.ت، ص 35. (160) المرجع السابق، ص 36.




الوظيفينَ للكاثيح:

إذ يضبي الثناعر "عيون" - وهى أداة اللرقِبِ وظيفياً - إلى الكاثشح، وتلك ملكة بصرية مشتركة بين تجليات العالذل جميعها، فيغنو الكاثيّح هنا



 تَخشاهم بشَيْة، في قول جميل:

## فقالتّ: أخاف الكاشحين وأتقي

و هذا ما يؤكد نبادل الأدوار والوظائف بين العاتِل وتجلياته المختلفة، فالواثثي الذي بِتمد على الكلام والنميمة وأداته اللنسان يصبح ضنمنياً هو الرقَّبُبُ و الو الثي في آن . إن "العيون" التتى النتبطت بالرقيِب دومأ باتت عنـ "أحمد بن بحيىي" في، القرن الثالت الهُجري عيوناً لا تزصد، إنما تُلوبُ المحبين المقهورين لفراقِ الق الأحبةَ بنظر ات ملؤها الشُماتَّة، حين يتول: هجرتُ، فلمَا أن هجرتُكُ أصبحتْ بـنا شُمَتَاْ تلك العيون الكوالشُحِ(163)
(161) المرجع السابت، ص 62.
(162) المرجع السابق ، ص 47.
(163) ابن ياود الأص:هانيـي الزهرة - مرجع سابق، ع 186/1.


 الظر فاء:







$$
1-4-2
$$









 والاستز ادة من فيوض المحبة. ففي يائية ابن الفارض التى مطلعها:

(164) المرجع المـابت، ج1/ 181.
 1984، ص انـ 45.

## 

و التي تَحمل صورة مكثفة لمعاناة "الصتبٌ" نتيجةَ بحده عن المحبوبة أو بعد المحبوبة عنه، فهو يحيا في سقمه وغربتّه لا يجد الر احةَ والأنس بين أهله، إذ قلبه متعلق بالمحبوبةَ:

 في ديار أهله، ودائم النتعور بالغربةَ لبعد المحبوبة عنه:


فالصن؛ كان يرفض البعد عن المحبوبة ويمبلُ إلى وصلـها على ر غم مـا قَ يتحمله من مشقةة الوصـلع، وهى المنققَ التى تؤكدها "صبرا عنكم":


وفي هذا البيت ينـند الشـاعر إلىى الكانتح فعل النشر، أي الإعلان
 يتولى بودَّه. إلا أن فعلا "النشنر" و الإعلن قـ القترن هنا بزمن محدد هو "قبيل" النأي، وهى الفترة الزمنية التتى أحدثت المفارقةَ بين فعلي النگّر و الطلي باعتبار الكاثتح قـ طوى كثيحه على أمر حتى قبيل النأي، أي أضمر



 عليه كنحه وستره من أسرار الغرام حتى قبيل النأي، أما إذا كان الضمير


$$
\begin{aligned}
& \text { (166) المرجع السابی، صس } 46 . \\
& \text { (167) المرجع السابق } 46 . \\
& \text { (168) المرجع المـابت، صس } 46 .
\end{aligned}
$$

الفصل الـُاتي العانل شاهـئ
 بالمحبوبة. وقبيل نأي المحبوبة غادر الكاشـح حالة إضمـار العداوة وخرج عن صمتّ الذي يمتل حالة اللسكون إلى حالة النشر والإعلان لما كان يضمره من العداوة. ومع انتفاء إضنمار العداوة بفعل النشّر يسنحيل الكاثتح مجاهر المنعته مكانة المحبوبة ونسطوتها من إظهاز عداوته حتّى "قبيل" النأي


 نُشَ [الكاشـع] مـا كان مضمره من العد اوة" (169)
 فالأغبلر لا يروت نفوسهم العليلة دوام الوصـل بين الأنا و المحبوبة، يقول ابن نوار:


وفي هذا البيت نَّضـنفر وظيفة الكانتح بالرقيب الذي تُعد غفلنه (نام
 في البيت يفيد تبادل الوظنائف بين الكاثـح الرقيب، و الغغيوز الحاند، فالكاثتح و هو يضمر العناوة يصنبِ قريباً من الحاند الأي يتمنى زو الل النعمـة للأنا، وهو هنا يتنقل بين الكتمان و المعالنة، فهو رقيّب وحاسد في حين، ومستعلن بالإنكار و المخالفة في حين، يقول ابن سوار :


(169) النابلسي، شُرح ديران ابن الفارض، جمع رشيد بن غالب، مــصر، المطبعــة الخيريـــة،

$$
1310 \text { هـ ج22/1. }
$$

(170) ابن سو ار (الديوان)، مرجع سابت، ص217.

$$
\text { (171) المرجع السابق، ص } 297 .
$$

إذ نییف الثـاعر الملكة اللنسانيـة "مقالة" إلى الكانـح لتّنسحب عليه
 و المحبوبة بانتقاله من متام الثشوو إلى مقام الفقل.

 ف! باتّجاه المحبوبة، يقول عفيف الدين النلمسانيف: ولح تشك هجرأ هن حبيب مواصل


 المعجمية القـارة من خلم يخوله في النجربة الثـعرية الغزلية، وذلـك على الر غم من تو اؤم حركة الكاثثح ومعناه المعجمي، فإنا كان الكاثثتح هو الذي
 منوا شيء لأنه تولى بكنـحه و أعرض، و لأنه خبا العداوة في كثـحه، فـو
 ومضمر للك العداوة في صدره و هذا على المنيتوى الباطن، وكذللك الوشاح

 و العداوة المضمرة.
من هنا فإن الكاشتح بحركته المفارقّة والمضـادة لاتجاه الأنا هو منماس في وظيفته ودلالته مـع الحاسد الذي يتمنى زو ال النعمة، كما أن الكاشتحَ قد ينَجلى رقَيباً أو وانيأ كما ر أنينا. ويستبين مما تُقدم أن العالذل حين يظهر متجلببا برداء الكاشتح إنما يتجلى في البرزخ الماتث بين الشهود والفعل، فهو مضمر كاتم للعداوة في حلى،
(172) التنمساني (ديوان) - تحقيت يوبف زينان- مصر - دار "انخباز اليوم"، ج184/1.

الفصل الثانسي العاذل شاهنـأ

ومظهر مكاثنف بها في حاله، غير أنه وإن نحا إلى إظهاز المخالقة لا يكاد

 درجات الفعل، لذلك كانت علاقة الكاثّح بالأنا على درجةَ من التَعهُ



 في عاقِّه بالطرفين. إن الأنا نكّنف عن تحديهِا للعاذل الكاشتح وذللك إذا تَاطنب المحبوبة فَتَول:


وهو تَخير المحبوبةَ بين وصل لا تأبه فيه بفعل الكاثتـح النمام، ونصـون





 حوف من كاشّح نمام أو خشُيهُ من لائم خطوه نحو هـواوزة العاذل الكاثتـح وانتصـار الأنا، وتزداد أزمة العاذلل الكانُح حين يناط الأمر بفعل المحبوبـة؛ ذلك أنه قَادر على الأنا منسنطيع اختر اقها و إحر اقهها، أما مـع المحبوبةَ فهو ضـائع قليل الحيلة إذ المحبوبة هي مركز الكون والوجود وليس لفعل الكاثـح
 إفنـاد ما بينها وبين المحبوبة.

$$
\text { (1734) المرجع السابق، ص (الديوان)، ص } 219 .
$$

## النصل الثالث

العـاذل فاعــلاً

ล



 في الفصل النـابقّ.






وسنعالج في هذا الفصل تلك النَجليات الثـلاثة للعاذل الفاعل على النترتّيب
اللي أسلفنا ذكر د.

## 1-3 الهوا 1 أهي

جاء في مقاييس اللغة، في مادة [لشنى]: "الواو و الشين والحرف المتصل: أصلان، أحدهما يدل على تحسين شيء وتزيينه، والآخر على نماء وزيادة"(1). ففعل الوشاية حامل لدلالتين؛ الأولى مادن الون الوشاية و وهو الكذب المدسوس وتزيين التول وتحسينه، حتَى يبدو الكنب في صـورّ الصدق. وترَنبط اللثانية بالنمو والازدياد المصاحب للالكتر في القول والإمعان فيه لتّحقيق الأئر المقصود في نفس متلقِيه سواء أكان المتلقي محبوبا أو سلطاناً قاهر أ.



والوشي أصلغ يرتبط بفعل التطريز والتحنينين، والتداخل بين الألوان وخلطها للتزيين، قَلل ابن منظور في اللسان:" الوّشْيُ في اللون خلَّط لونِ



 في سواد"(3).

 مـله وتتاسل"(4)، والواثي يحرص في وشايته أن يْيجل الكالم يتاسل من



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ابن فارس، معجم متابيس اللغنّ، مرجع سابت، ج6 / } 114 .
\end{aligned}
$$

> (3) ابن منظور لسان العرب مادة ";شي".
> (4) انظر : مادء وشى في تاج العروس ولسان العرب.

الفصل لثد
 ليجري"(5) و هكذا يصنع الو انثي في حديثّه أنثاء فعل الوشايِة، فإنه يجري الكالم في هنسارات عدة بأشكال متنو عة حتى يصل إلى تحريك الملكةَ النفسيةَ عند متلقيه طلباً في التصديت و الانستجابة من هنا يسعى الو اشي إلى الستمالة السلطلن؛ إذ النسلطنن ذو سطوه نـافذة على الرعية بوصفه مركز السلطة، هذه السلطة التي يحاول الو انثي جذبها إلى رحابه خاطباً ودَها، عن طريتَ فعل الوشداية، يقول ابن منظور، في
 قَل: هو مـازال يمشبِي وِيشيn"(6) وقَ كرست التجربةَ الشعريةَ العربيةَ قَيماً هذا المعنى المجازي للو اشثي في غمار خوضها الصر اع السيانبي على الخلافة و الملك، واستثمره الثغعر اء في مدائحهم في حضرة اللـلاطين، لإقصـاء الوشاة المخربين، و إفصـاح المجال ول للناصح المجرُب الذي غالباً ما يكون في معرض شثاء الشاعر على نفنـه. ولعل من أشد الشُو اهد على ذلك ظهورا مـا نراه في شعر مسلم بن الوليد (7) إذ كان في معظم ما دبجه من مديِح في يزيد بن مزيد الثيباني يبدأ بذكر العاذل الواشي اللانيم، ولا نكاد قصيدةً أن تخلو من حضور للعاذل أو تجلياتّه في مطلع القصيدهَ، حين يقدم النسيب بين يدي المدبِح(8)، وربـما ندرك بذللك أن حضور الوشاة العو اذل في لثل الفتزة كان ڤوياً على
 مناخأ صـالحاً لاشـاعة الوشايِة و الضغينة. فالشاعر يستبدل النسيب بوصف الاكلمل، ويتخذ من النسيب مدخلا لاستحضار صورة العاذل الواثشي،
(5) لسلن العرب مادة وثى. (6) المرجع السلبت - مادة لـرتىى].
 المعراع السبلمي والاجنماعى والحضاري إيان النقال السلطة من الأمويين !لى العباسبين. (8) انظلر مئلْ: شُرع ديولن مريع الغراني، تحقيق سامي الذهلن- مصر - دار المعارت - ط (24)،



وتتز أى ور اء الصـورة خلفية الصر اع النسيانسي الاجنماعي محتكما في بِينّة الثتاعر ، يقول مسلم بن الولي!





ولقـ حفلت فصـائد النتعر اء الغزلين، بوجه خاصن، بحشنور الو انثي الذي




 (10) ${ }^{\text {(1) }}$

 هلاكهه وبُعده يقول جميل بيشنية:



إن غايةَ "جميل" هي أن يخلو اللى "بُينّة" فيِ غفلة من الو اشين ولو ساعةٍ
 أخرى، وهو يفصـح بذلك عن شده نَعلَه بالمحبوبـة و عنائه بعيداً عنها، وحدة إحساسـه بطول زمن البعد. وما سبب هذا العناء إلا حضور الوشـاة المفسد
(9) المرجم السـابت ، ص 44.




 بالوعي والإدر الك، وحضور اللصديةَ للاى الواثيثي.

















 [1] سعاية المتحابين إلى غيرهما.
[2] سعاية المحبُ إلى محبوبه.
[3] سعاية المحبوب إلى محبُّه.

المرجع السابق، ص 39.

## 

ثم أعقب قائلا: " فهزه عند كشبر من الأُباء أضهِ المكايد أنثرأ، وليسِ
 وينظر ابن داود الأصبهاني إلى مكائذ الوشاة بوصفها إما حركا حركة باتجاه الأحتحبين أو حركة من المحب باتجاه المحبوبة، أو حركة هن المحبوب
 هي حصيلة الستقر اء لما أورده من شعر في هذا البابّ، وجعله مناطا واليتنبط منه ثلك الأحكام.غير أنه يصل ذللك بقوله: "أمـا العشاق و والمتيمون فلا يقيلون قول الوشاة، بل لا يسمعونه لأن الثئة منهم بأحبابهم مـاحيةٌ لقولِ منْ وشى بهم، أمـا أهل الولهِ (لمدلْهون فيقبلون مـالا يسمعون، فَضْلًا

 كل منها، فالعشاق و المتيمون هم أصحاب المر اتب العلية التّي لا تسمع لقول
 وينعدون لايههم بما يقولون. وقَّا أوردَّ ابن داود الأصبهاني شُو اهد لأولنيك الوشاة، فقالل : "قال عروة بن حزام


 وقال آخز :



(13) ابن داوي الأصبهاني- الزهرة - تحتيق إير اهيم السامر ائي - الأرمن مكتبة المنــار - ط
(14) المرجع السابق ، ع181/1.
(15) المرجع السابق ، ع184/1.
$\qquad$

 وقَال مجنون ليلى:


















 ص. ص 38-39.
(17) المرجي المسابق، ج185/1.
 1980- ص. ص.



 كان المحب مصاعداً.




 ذلكك، و إنما يقصذون إلى الخلي البـل"(19).



 التنقِلن، فمنها أن يذكر كلمحبوب عمن يُحب أنـه غير كاتم للسر... وربما
 في ذلك شفاء نقسه وبلوغ وطر هو ....." (20).





 (الطبع، وخبث النشأة، ولابد لصاحبه من الكذب، والنميمة فرع هن فزوع
.83
(19) المرجع السابق ، صن
(20) المرجع النسابق، ص.صر 83 - 84.

الكذبب ونوع من أنواعه، وكل نَمَام كذاب"(212). و "الكنَب أملل كلَ فَاهشة، وجامع كل سوء، وجالب لمقت الله عز وجل"(22).

$$
1-1-3
$$

 الكالات المعجمية و الشبربية السابقة التى اقتّرنت بفعل الوشاية وصفات
 الصوفية نفنـها.
فالوالثي في الّْجزبة الشتعرية الصوفيـة في القرن المدابع الهجزي نجنه بكوناً رئِيساً من مكونات المشتوت الثشعري الفاعلة في علافةَ الحب أو العشّقَ


 نفسهه إذ إن الصـوفي بِد متابعأ لالثق الباطن من الجانب النُّر عي، فحين

 ومفاهيمه ومرجعياته الفكرية تَبعا لنَحول رؤِيتّه إلي الثّريعة في في معرض


 أمر علافتّه بمدبوبته، فالصـوفي لا يسعى إلى المخالفة الاجتماعية في ذأتها



 عنصر صلاع باطني للنفس الإنسانية، وربما اتخذه الواثشي ذريعة لتحقَّفِ

$$
\text { (21) المرجع السابق، صس } 86 \text { السابت، ص. } 85 .
$$

مآربه عن طريقِ الوشتايةَ به و التزكيز على اللتعارض الاجنتماعي باعتبار
 الحكم و النلطة من جهة أخرى. وربما يكون الو الثي المنصنع ناصـح الناس هو نفسـه السـاعي في إلحاق الأذى بـثم.
 الهجري تَبعأ لتّوع التجربة الصوفيةَ واختلاف منازلهـا تنر اتبياً وسلوكباً من خـد المقام والحال الصـو فيين فوناك بلطة مـا للو انثي على الذات الصوفية
 سبوار:

فالأنا تَعْرِضُ بطرفها عن المحبوبة خوفأ من الو اشتي المتربصن الناعي
 المحبوبةَ وتصرف عنهـا طر فها "و أَصزف عنـك طرَفِي"، ولكن إذا كانت الأنا فـ صرفـت عن المحبوبة طرفها المرتبط بالبصر ظاهز ا، فإن بصبيرتّها لم تزل مصروفة إليها، وربما كان النسؤ الل الإنكاري الو الرد في عجز البيت
 الحسن طَرْن"؟ وبانستخدام الأنا مفردة "يِرتد" التى ارنبطنت دينياً بـالخروج عن الملة، ويغدو النـؤال بهذه الصيغة إنكار ا لهزا الخروجه، والازتذاد باعتباره من الكبائر التى لا تتغتَز، وهذا هـ ينسحب أيضاً على العلاقِة
 مع اقتز اف الأنا جرم صـرن البصر عن المحبوبة.
 الطريق، إذ يصبح شـاغلأ للصوفي، حاضرأ أبو عيه على مستوى العلاقة بين الأنا و المحبوبة، ولكن الو اشي بسعيـه نحو المحبوبةَ لإفساد العلاقَة ونقل زور الكلام قد يصبح عاملاً أصنيلا في القطيعة التى نتشأ بين الأنا و المحبوبة، يقول ابن سو ار :

$$
\text { (23) ديوان ابن سوار ، مرجع سـابق، ص } 312 .
$$

الرفصل الثالث الحانل فاهِ






فسعي الوناة هو الذي تحقق من خالمه الصتَّ والإعراض، والهجر








 حفاظ على العلافة من جهتها، والجمل الثُرطية التالية للبيبت ربما رسخت تلـك الـلالة وعمت على على توطيّها:


 فالجمل الثّرطبية المتمتا فئة في: - إن تَجْنَي فإني مو اصنل.

$$
\begin{aligned}
& \text { (24) الهرجع السابق، ص215. } \\
& \text { (25) المرجع السابق، ص215. } \\
& \text { (26) المرجع المابق، ص215. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - إن تنسني فإني ذاكر - } \\
& \text { - إن غبّ فأنت حاضر } \\
& \text { •إن تُزني فوِّي ناصـر }
\end{aligned}
$$

 الو الثي إلى فصم العلاقة بين الأنا والمحبوبة عن طريق توجه
 حفاظهها على العلاقة، وبذلك فإنها تنوتت على الواثشي متوجهيا إلى المحبوبة تحقيقِ مـّربه عبر المو إصلة و الذكر و الحضور و المناصرة. يعقول ابن سنوار:




 تُحيّاه الأنا نتيجة مين المحبوبة للوثّاة، ذللك الميل الذي الستحال صدا و بعنا فأصدأ قَلب الأنا وحدا بها إلى أن تكاثند المحبوبة ألا نصد عنها الطرف، وألا


 ا:نفصال لم تبلغ به مبلغ التوحد بلحقِقة؛؛ ومن ثم تصبح العبرة معبرة عن حلى




$$
\begin{aligned}
& \text { (27) المرجع اللــبابق، ص ص } 448 \text { - } 449 . \\
& \text { (28) المزجع الهـابق، ص140. }
\end{aligned}
$$

رلصصل النالث العانل فاعلا $\qquad$








ويرى الثـارح الصموفي لـنا! اللبيت، أن الو انثي فيه كنايةَ عن الهوى الذي

 المعازن الإلهية، فكأن عقله لائم يلومه على المحبة، لأن العقل يمنتّي بالعبِ على مقنضى الإثر الك القَاصر و الونـاوس النفنـانية، والأمور الإلهية من الان ور اء طور العقلّ ولا بيقوم بالعبد على ذللك إلا توفيَتِ الشه تُعالى و هداينَه(30) إن هذا لأَؤويل الصوفي للعـلاقَة بين الأنا و المحبوبةَ هو تأويل يجعل العالم مطوياً في ذات الأنا غير خارج عنها، ويخنصر الصر اع إلى كونه صر اعأ
 على هذه الرؤية التَأيلية الذاتيَة ليحارب فكرة الانفصـل بين كينونته القائمـة و الوجو
 أن تَحياها الذات في ترقِيها، وفى تلقيهـا من المحبوبة، يقول ابن الفارض:
 فأرتـــاعُ للو اشُبين بينــي وبينهــا لتعلم مـا ألةــــى وما عند ها جهــلُ
 (29) يويوان ابن الفارض، صس 63.
(30) انظر : شرح ديور ان ابن الفارض، مرجع سابنى، ج89/18ر. (31) ييوان ابن الفارض- مرجع سـابّق، ص 187.

$$
2-1-3
$$

إن هنا التّحول في رؤبيَ الواشي ووظيفتّه هو نترق في التّجربة، فلم يعد الواشثي مقلقاً للأنا، ومزحزحاً للعلاقَة عن ثباتها ورنموخها، بل ألمبحت
 ألسنة الونشاة ما تُعانيه الأنا في الهوى الذي ابتليت بـ به من طوارفَ الجوى، فالوانشون قد بحكون أوصـاف الأنا في اللنحول وما تكابده في ظلام الليل فتحتم المحبوبة بأحو ال الأنا، كما ستَطم المحبوبة من خالم الو الثمين ما تعانيـه الأنا - في سببل محبتها - من الألم بسبب سوء صنيع الو الوّين ودوام سعيهم بالإفساد، وكنيللك العذال الذين سيتحولون ونـون عند الأنا من لائمين


لأن في عذلهم ما يتضمن ذكر المحبوبة لما يقصدون إليّه من الملامة.

 حالة أقرب - إن لم تكن فعلا - إلى حالة الفناء، حيث لا بيتحقّق للكأنا ذللك الزقي والحب الإلهي إلا عبر فنائهها في المحبوبة، وبقائها بها:

وفى هذا المقام يسنّوي عند الأنا الوصل والهجران، فلا فرق بينهما لأنها
نز عت ثونب الإثـــ: ــينية وتبدت بثونب الواحدية. يقول ابن سوار :


وصـــــــالِ والهَجْزِ فَرْقا 13 (3)
فإذا كان الهوى قَد هَوْن معاناة الأنا وما تَلقاه من الوشاة فيما قبّل حـل الفناء، فإن العشّق قـ شغل الأنا بالمحبوبة حتى فنيت الأنا فِيها وتساوى

$$
\begin{aligned}
& \text { (32) المرجع السابت، ص } 95 . \\
& \text { (33) ديو ان ابن سو الز، ص } 329 .
\end{aligned}
$$

الفصل الثالث العاذل فاعلِ
لابها الوصـال و المجر، فلا فزق ببنهما. لقـ تجاوزت الأنا في حال الفناء
 حال يَجاوز عالم التَفريق إلى عالم الجمع. ومن هنا أدركت الأنا أن صدقها
 ولست أبالمي بالوشثاة وإفكهم

وصدقّق الأنا في حُّها للمحبوبة يجعل الأنا في مركز قَوْة وع عدم مبالاة لفعل الو اثثي، الذي بيّصف بالكذب ونقل زور الكلام. فكأن الصدق في المحبة لا
 اللاكي يقابل كذب الوشاة يجعل الانا لا تبالـي بهم، فالصدق منجا



ـو بصول من يهواه عـــرفن
 يقول ابن سو ار :


لا يعرف الهجران وهـ
و وافى وأوفــى بالوعـــو

المحبوبة الموصوفة بـــــ "رشأ" لا نعرف الهجران وعلى معرفة في وصل الأنا "من يهواه عازفـ"، لقّ خالف الرشأ الواشي فهو لا لا يعرف هجر انأ ولا صدأ لأنه على صلة قانـ وائمة ودائمة مع الأنا. وقَ واصل الرشأ وأتم وصـاله مخالفة لقول الواشي المخالفـ، و هنا إطلاق لدالاهة المخالفة واتساعها، فهل هو مخالف للحقيقة، أم للشريعة، أم بعادةَ المحبة القائمة بين الأنا و المحبوبة، أم للفطرة الإنسبانبة أم للأكعراف و الثققاليب الاجنماعية؟ إن انفتاح المخالفة وإطلهاهِا وعدم تقيِيد دلالتها في أمر بعينه هو الذي يجعلنا ندرج المخالفات النوعية التى تطر أ على الذه منسى "الوا اشي المخالف" وبما أنه واش فإنه حتما مخالف لكلَ ما هو مستقيم

$$
\text { (34) المرجع السابق، ص309، } 335 .
$$

قَوِيم. وربما كان الجنانى بَيْن "و(فى" و "أوفى"، و "خالف" و "مخالثف" يؤكد حالة المو افقة في الوفت اللأي ينفي حـلة المخالفة، وذللك عبر دلالمة الجناس

 ليتحون من مصدر خطر على تجربةَ العشق إلى ونيلة تثبيت وتِعيم لهـا،
 مقام التو حيٌ.

## 2-3 اللاح

أصمل اللاحي من اللحاء وهو قششر الثجر ، ومنه جاء الفعل لحيتّه ألحاه
 ملحى، ومن المجاز قولـم: لحى الله فلانأ، أي: فبحهه ولعنه. وفى المحكم:
لحاه الله: قَشْره(36).



 تُحتَه من سـق، وكذللك فعل اللحي، و إذ لام اللاحي المطحي فكأنـه يريد أن يسقط ظاهر الأمر بفعله هذا ليكثنف عن باطنه، والملحي يحرصن على ألا بكثّف أمره للاحي، و هذا ما يجعل الملحي يكره اللاحي ويحاول الابنعاد عنه، وفي التاج: "لاحاه ملاحاة ولحاء: نازعه وناو ولاصمه"(38)، ففي الملاحاة طرفان



> (36) انظر : مادة (لـى) في تَّج العروس.

(38) انظر : مادة (لحى) في تَّاج العروس.
(39) المرجع السابق.
 $\qquad$

 فيههما الأسنـان من كل ذي لحى "(40)

 الفكين (منبت اللحية)؛ إذ هما عضنوان فاعلن فـي إنجاز القول الذي هو مـتمد اللخي في إفساد ذات البين.

 فيما بعد ـ فيتجه بفعلـ نحو المحب.


 دور همـا الوظيفي و الدالمي؛ يقوّل عروه بن أليْينة:
إذا الوشاة لحو| فيها عصيتهم و وخلت أن بسعى اللوم يغريني(41)

ويقول جميل بنينة:
فإني عرضت الود حتى رددته وحنَى لحى فيك الصديق وكتّع(42)

اللاحي عند جميل بشيْنة يتجـه بلحيه إلى المحبّ، و لا يحضر في القصنيدة إلا بعد أن تبُن المحبوبةَ في صرم جميل وبعانده و هجر انـه مبلغاُ، بات معه الصديق لاحيأ، وهذا ما يدل على أن اللاحي لـه قرب من المحب، و غالباً مـا تسمح علاقته بالمحب أن يمارس فـعل اللحي.
(40) انظلر : المرجع السابق.
(41) عروة بن أنينة (الديو انن)، مرجع سابق، صن 115 (4)


من هنا يتتبين لنا أن للاحي - واللأنم إلى حد كبير - علاقة ما مـ المحب أو الملحي أو الملوم تجعل للحي و اللوم مثنزو عيةّ مستمدهَ من طبيعة ولالك العلاقة، في الوفت الذي لا يحظى الو اشثي عند المحب بهذه المشّرو عية و لا بهذه المساحة، وربما حظي بها عند المحبوبة، الطرف الآخر في العافَة والتّي عادة ما تسمح لـه بممارسة وشابيته بقلر يمكن أن تستقفيا منـه إِجابياً؛ كأن تَعرف مكانتها ومقَار ها عنـ المحب، أو على نحو بلبي بأن يكون ذلـك نسباُ وذريعة في القطيعة والهجر .

$$
1-2-3
$$

إذن فبين اللاحي والواشثي اتقاق في الوظيفة والآلة وافتزاق في الجهة، يقول ابن الفارض:
ضتَلأَ، وذا بي ظَلَّ يهنْي لِغَيرةَ



تَتحدد في هذين البيتيَن علفَة الأنا بكلً من اللاحي و الواثتي، ووظيفة كلّ
 على وجه النصيحة إلى السلو، متخذا وجهة حركته نحو المحبّا أي أنـه
 المحبوبة ليضرن نظره عنها، وحركه الو اششي باتجاه المحبوبة، تعني أنه على علاهة مباشرة معها، وهذه العلاقة تلحق الضرّ بار بالمحب.

 الفارض بــ "ذالك" إلى اللاحي بوصفه بعيداً حقِيرأ غير قَار على إنتاء الأنا
 الفارض في هذين البيتين مقارنة بين فعل كل من اللاحي والوالشي وما وما يقع على الأنا منهما عن طريق إير از صنـيعهما في الأنا:

الفصل الثاءث الععانل فاعلّ
اللاحي يهني الأـا إلى الضلال بلومها على محبتها للمحبوبة وطلبها سلوها.
والواشثي يَهْني إلى المحبوبة لنُيْرَ منه على الأنا.
كما حرص ابن الفارض على ذكر عاهة الأنا بهما وكيف تعاملت معهما:
 الأنا الو انثي في لؤمه نقية من إطلاعه على باطن أمر ها وسا وسر علاهتها.
 بضروبه المختلفة، فنحن واجدون في هذين البيبيّن:

$$
\begin{aligned}
& \text { غِرة 二 غيرة } \\
& \text { ضـضا } \\
& \text { أخالف _ أحالف } \\
& \text { لومهـ ـ لؤمهـ } \\
& \text { بَقَى - ونقَية }
\end{aligned}
$$

إن كل أضبرب الجناس التي تضـافرت على نحو مكثف في هذين البِيتِين


 صوفياً هو الذي يجمع شتَات ما نراه متنرقأ في الوجود، قاه "الففق مـا نسب إليك، والجمع ما سلب عنك، ومعناه أن يكون كسباً للعبـ


 لهه، فقول العبد: إياك نعبل إلبّات للتفرقة بإبّبات العبودية، وقولها: وإياك

لذا فإن الواثثي و اللاحي يتّجليان في التجربةَ الثُعربية، الصوفية، وعند
 "هو الاحتجاب بالظلقَ عن (الحقَ، وبقاءُ الرَّسوم، الخلْقية بحالها"(45)،

 ولكن لا بوصفهما ذاتين بل صفتّان للاتات.يقول ابن الفارض:







إن حقيقة الجمع التى تحياها الأنا تمنع التفزق، ففي الجمع لا تظدر الذات و الصفات على نحو مشتّت متفرق، إذ الكل في الو احث مجتمع، ومن ثم كان الو اثثشي و اللاحي كلاهما باطن ومستترَ في حالة الجمع في الأنا والمحبوبة.

 ضمير يعود على من هو كناية عن اللاحي، والأنا و المحبوبة ذات و واحذة ولا ولا ولا ولا ولا فرق بينهما. أما الواشي الذي وشى بالمي بالمحبوبة وقَّح حال الأنا، واللاحي اللذي حاول صرفها عن المحبوبة، فهيا صفات تجلت من الذات (الأنا
 ظهرت من خالمها في حي حالة الفرق والتجلمي في عالم الشهود، فوهما يتحدان باعتبار ويفترقان باعتبار آخر. "فكلّ صفة هي عين الأات، وعين صفة
(45) المرجع السابق، ص 145.
(46) يبوان ابن الفارض، ص ص 129-130.

الفصل النـلث العانال فاعلغ
أخرى باعتبار الحقيقة المعبر عنها بباطن الجمع، وغير الذات وغير صضة أخرى باعتبار التحتينات الظاهرة"(47).





 الحالبة بيان المقصوي، فالمقصود من هدالية الروح إلى أفقها بُّهود الذات في في



 بالمحبوبة، فإن اللاحي مرتبط بالأنا من حيث الاتجاه و الفعل، وربما سعت

 للوجوي :بوصفه ذا وحة؛ منوها ينطلق، و عليها يجنّمع. وإلى جانّب هذا ارنبط
 الالوجري مع ارتباطه باللاحي، وذلك لاتفاق الوالثي واللاحي باستخت الو الملكة
 غفلة من الرقباء وبعيدأ عن الواششي المزور للكالام، يِّول ابن الفارض:


لقد مات الأنا عن الحي إلى مكان لا رقيّب فيه ولا واشي، و تمّ الاجتماع في مأمن من الزقيب والواشثي اللذي يلفق الكلام ويختلق مذه مـا يفسد الودَ

 و علاقْته بالعاذل من جهية أخرى، في قوله


إن غاية الصـوفي النداللك نتحمـر هنا في "أن يخرسس الوانشي ويعمى الرقيب""؛ أي أن تتُعطل الملكة اللنـانْيَة و الملكة البصربية للى العاذل، و هو ما
 و امنداد الوصل بينهما. غير أن النجربة الصـوفيةَ تشهن تَنير ا ينتّوي برؤيةَ جديدة لعلاقَة الأنا باللاحي و الو انشي كليهِما حين تيّحول تَجربةَ الأنا من مقام الُفزتِ بإلى مقَام الجمع. لقَ ارتنبط التُحول في علاقِة الأنا بكل من اللاحي والو اتثي بَّحول تَجربةَ الأنا الصوفيةَ من اللفزقَ اللىى الجمع، ومن اللبس إلى رفع الحجابّ، ومن


 هذا للأنا بعد الفتّح المطلق الذي هو 'تجلى اللات الأحدية والالستنغراق في عين اللجمع بفناء الرسوم الخلقِية كلهو"(50)، وهو المشار إليهـ في قوله

 ريبة، فلم يِعد الأمر منفصدلا عن المحبوبة. يقول ابن الفارض:



(49) ديوان ابن سوالر، ص 117.
(50) الكاشاني، اصططلاحات الصوفية، تحقتّ: عجد الخالق محمود، القاهرة - دار المعارن، ط (2)،
1984، صس ص 145-146.

الفصل tلثالثد العانَل فاعلا


تحاول هذه الأبيات تفسيرِ العلاقةَ بين الأنا من جوهة وكل من اللاحي والو الشي من جهة أخرى، و النظر الِيها من زاويةَ الثتهود بعين الجمع،

 وكأنهما نتيجة طبيعية للعلقةَ النانئةّ بين كل منهما وطرفي العلاقَةَ (الأنا و المحبوبة)، إن النلاحي أحبّ الأنا لأن المحبوبة ظهرت له بصورة الأنا، وقَ ظلل اللاحي يلحو الأنا باعتبار ها غير ها عنده، و غار اللاحي من الأنا

 مر قِقة الأنا، منكرا عليها أفعالها التّي هي أفعلا المحبوبة على الحقيقة.
 و المحبوبة من جهـة أخرى جاءت نتيجة فناء الأنا في المحبوبة، وبقائها بـها، فصـارت الأنا أحد مر ائيها، بل صـرت الأنا هي المحبوبة لا غفرف بينهما، يقول ابن الفارض:



## 

وانَحاد الصـوفي مع الحقيقة وفناؤه فِيها وبقاؤه بها، هو ما جعله بينظر إلى الوجود على أنه وحدة، أو هو مـا يسمى في المصطلح الصـوفي "وحدة


$$
\begin{array}{r}
\text { (51) المرج الفارض (السابق، صيوان)، مرجع سابق، ص } 1146 \text { ص } 128 . ~
\end{array}
$$



 الايني نقيصة وخروجاً عن سو اء السبِل وتجـوز اً لحد الشريعةَ.

$$
2-2-3
$$

أفادت التجربة النتعريةَ الصـوفية في اللثرن إلسابع الهجري من المنجز
 المسعف في النصـريِح والبيوح الثـعريبن على رغم انغلاق النص النشعري المصوفي على نفسـه أحيانأ، ولجوئه إلى التعميةَ والغموض و الترميز حنى لا يكثنف من أنسر الر النتجربة الصوفية إلا متدار أ لا يفي في الإدانة و لا يقو صـاحبه إلى الحكم عليه بالكفر و المروق.

 تنتمي إلى المرحلة الحجلزية التى كان فيْها مجاوراً فبي مكة، إلا أن النشوف الائئم للانصـلـ لم يرح ابن الفارض وجعله دائم اللتو هج والرغبة في بلوغ
 ير غب الصوفيي في تحققها ــ أحياناً ــ حتى يظل في نشووق ونطلُع دائمين إلى المحبوبة، يِّول ابن الفارض:
فلعل نـــار جوأنحــي بهبوبهـا وقَ بدأ ابن الفار ض قصيدتَه اليـئئِة بمخاطبة "سـائقِ الأظعان" الميمم ديار المحبوبة محمله النتحيَة، وذكره لديـهم:

## 

إن الأنا تمتل هنا في مقام الانفصـال ولذا نجد ذكر العواذل يطرد في هذه القصبدة اطرَ ادأ لافتا، فقد انخذ العو اذل من مقام الانفصدل الذي تَحياه الأنا

$$
\begin{aligned}
& \text { (53) الجُرجاني - التُعريفات، هرجع سابق، ص } 270 . \\
& \text { (54) ابن الثفارض (الديوان)، مرجع سـابق، ص } 199 \text {. }
\end{aligned}
$$

 $\qquad$
سبيلاً إلى عنلها، وفي القصبِة جاء ذكر العاذل وتجلياته على التزتيبب التالّي:







 عاذلِي عــن صنوة عُنْ
 ولأن الهجر هو اللاعي إلى حضور العالتل وتجلِياته في القصيدة، وجنتاه يقول:

 الحاضر، لحظة غياب المحبوبة وبعدها عن الأنا، فالعاتل يعمل على زيادياة الفرقة في حالة الصد و الهجران من أحد الطرفين. و غياب أحد طرفي العلاهِة كأنه إِذان ضمني للعاذل بمزاولة يوره، وقد قاومت الأنا الصوفيفية هذا مرة برجاء الوصل، وأخرى باستعادة اللحظة الماضوية، ونالثغة بذم العانل و إِّصائه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (55) المرجع السابق، ص } 46 . \\
& \text { (56) المرجع السابق، ص صن 48-49 الـرئ، } \\
& \text { (57) المرجع المسابت، ص } 53 . \\
& \text { (58) المرجع السابت، ص } 57 .
\end{aligned}
$$



القصيبِّة في إحدى وحداتها الأنساسيةَ على الناحي وفعله (الأبيات 31-37) بأن
أنسبغت علّى العانّل وصف اللاحي مؤكدة دوره في الّْجربة و مقاومة الأنا له.
وفي القصيدةَ نجن حضور الحاسن و الكاثّدح سابقاً حضور اللاحي، وهو




إذا هو يعمل على زو الهها فينتقل بذلثك من مقام المشّاهاهة إلى مقام الفعل.

 وبالنظر في وحدة اللاحي (الأبيات 31-37) نجد حضوره في القصيدة

المحبوبة ونزوحها عن الأنا:

هجركم إن كان حتماً قربـــوا منز
ولكن نسرعان ما يتكاخل اللاحي والعاذل فيكون العاتل لاحيا، والثلاحي عانیل في تُضافر دلالي ووظيفي يجعل من الصعب الفصل بينهما، بل إن
 اللاحي و اللاحي العاذل مشنرو عة في مو اجهة الأنا لهما أو له.
 له بل نَصده وتُحاول الانتصار عليه:

ويسعى اللاحي ببينه وبين الأنا في مراوحة بين الذات والآخر (الانانا) ليحققق ما يرجوه هن فعل اللحي أو اللوم، وتفترض حركة الرجي الرجوع حركة سابقة عليها هي حركة الذهاب، ولا يتحقق يأس اللاحي من الأنا إلا بدو ام

$$
\text { (59) المرجع المابق، ص ص } 48 .
$$

الفصل ر+

الحركتين ذهاباً و إياباً، وهو ما يو ازي دلالياً حركة قثنر الحصـا أى قلَع لحاها، ويأس الناحي هو أول انتصـار تحققِه الأنا عليه في الاتجربـة، فاليأنس جاء من رشاد الأنا أي من هدايتُها، وكأن الأنا قد اهتَات بمحبتَـا للمحبوبة، وصـار الحب بذالك هو السبب الضنمني في يأس اللاحي منوا.
 على المحبة من جهة أخرى، وذللك في قولهـا: "وكذاك العثت غي غي"، فالنشق هو غاية وغو اية في آنن، فهو غايـة نلأنا، و غو إية للاحي. وحركة اللاحي هبوط يشير إلى الغواية (عالم اليأس)، وحركة الأنا صسود نحو الغاية (عالم الزشداد)، وبذا يتحقق التقابل الدال بين الوجهين، على مـ يبينه الشكل الآتي:


وربما كان مقلوب كلمة (عثّتَ)، و هو (قّتَع) أى كثّف وجلا، كما يقَلٍ: قثتعت اللزيح السحاب: أى كنثفته، مؤشر أ دالا في هذا المقام، وكمـا أن مـادة
 ويجلو الأمر للأنا و اللاحي معا، أما الأنا فقد انستمرت على حبها للمحبوبة بعد أن انكثف لها أمر اللاحي ولومـه، على حين بات اللاحي في يأسه غير طامـع في شيء بـعد أن قثـع له أمر الأنا، و علم مـا تكنه للمحبوبةَ من محبةَ مفرطـة يقول النابلسي - في شرحه لهذا البيت: "اللاحي هو الشيططان المقانن لها... والعاثئ إذا حصل على الكثن العرفاني عن المقام

(61) عبد الغني النابلسي - شُر ح ديوان ابن النارض، مرجع سـابق، ج30/1.

وفي حالة بلو غ الأنا مقام الفناء في المحبوبة و البقاء بها، لا يتوْد للاحي
على الأنا سلطة أو سطوة، إذ تخرج الأمور من عالم التّجيد والتقينيد لتلج


لقـ أقام اللاحي بينه وبين رؤية المحبوبة حجابأ تشتكل من فعل اللوم




بحمل الانستفهام الإنكاري في البيت الأول والانستْهام النّتريزري في البيت





 اللذي يقع في أذن الأنا في حالة العنّل، فلا يسمع اللاحي ولا ينصت لقولهـ،
 عن اللاحي بتئق و غايتهها في العشقُ. وكنلك عقل اللاحي لم يأمره بأن يتزك العذل، فاللاحي لا يستختم بصيرته في الكثنف عن جمال المحبوبة، بقنر الستخدامهها في لوم الأنا
 لأن لقلبها وجهة واحدة، فإذا فني في المحبوبة لا يرى الباطل (= اللاحي).

- 48 (62) المرجع السابق، صن
(63) الأعرات، الآية 198 (6)

$$
\text { (64) البترة، الآية } 7 .
$$

$$
\text { (65) الحع، الآلِّة } 46 .
$$

الفصل Hثُالث العـاذل فاعلً

ويلتبس على اللاحي أمره، فيظن أنـه بفعله ولومه يـيدي الأنا ويرشدها إلى

 ثـث نُعوٍ الأنا لتؤكـ عصبيانها للاحي:

فالأنا تُعجب من عذل اللاحي وتؤكـ عصنيانهها إِياه، إذ هي "عصنية"، و العصنيّن إحدى صفات الأنا.
 الأنا باللاحي وتُهينـثـه وتُجاهله:

هِيَ بِي لْ فَتُئتْ هَيْ بن بَيْ (68)

لَوْمُنُ صنبَا لَأَى الحجْرِ صنبَا
عانّلي عن صبوهُ عذريـــة

إذا كانت الأنا تخاطبـ في البيت الأول المحبوبة، فإنها في البيبت الثناني نتجه بخطابها إلى العانل اللاحي بما يفضي إلى حسم العالِةَ معه و إقصـائهـ. وفى النهايةه، تُصف الملاحي بأنه من المـجاهيل لا يعبأ بكلامه، و لا ينتفت
 "و(أصله هيان بن بيان"، يـنى: لا يعرف، وهو [اللاحي]] لا يعرف لمه نسب، فعاذلي في هذه المحبة الحقيهِية متطوع النسب كابي لهب..."(69(1) ويظهر اللاحي في هذه الو حدة بضمير الغائب (هو) الذي لا حضور لـه و لا فاعلية لـه على الأنا وتَجربتهها، فهو حضور أقرب إلى الغياب، و غيانب يفضني إلى غياب أكبر على مستوى التجربـة الصـوفيةَ الكلية. إن هذه الصورة اللتى تزسمهها الأنا الصوفية للاحي والنّي لا تنظلو من تحقير ونصغير لشأنه ربما كانت صورة تنسحب على جميع تَجليات العاذل،
(66) ابـن الفارض (النيولن)، مرجع سابق، ص 48. (67) المرجع السـابق، ص 48. (68) المرجع السابق، ص 49 (67)
(69) عبد اللغني النابلِبي - شُرح ديوان ابن الفارض، مرجع سابق، ج33/1.

كما أنها تو افقَ حالة الانفصـل التي تحياها الأنا، لذا خاطبت الأنا اللاحي قائلة:

الن الأنا تتثند الراحة من لذع عتل اللاحي، ونلك من طريق اللّحمية في مقاصد


 إن كل ذللك قَ برِتبط بغياب المحبوبة عن الأنا، وعجز الأنا عن الاتصـل بالمحبوبة، ومع تمني الأنا المتعاية اللحظة الماضوية، لحظة الاتحــلال، لا

 وفى الوڤت الذي نجد فيه ابن الفارض يحاول إقصـاء اللاحي من التّجربةً
 إحدى قصـائده يقر بصدق قول (اللواحي) و(العذّل)، فوطأة علاقة الحب
 للذات وجود إلا بالمحبوبة، وقَّ حصلت المعرفةَ بهذه الحقيقة من مقالات اللواحي والعذَّلْ صتَقَ اللَّواحِي في الهُوى والعُغْلِ


من هنا كان اللواحي والعذل يعملون عملا إيجابياً للكنا، إذ أصبحوا مصدرا أ من مصادر المعرفة في الهوى والحس ودالات الصبابة التّى تَتقلب
 يفوق تحمله قدرة كل الأنام:
(70) إن الفازض (اليوان)، مرجع سابق، ص 53. (71) التمساني (اليوان)، مخطرط.

الفصل الثاתث العانل فاءِّ
 وهكذا يصبِ دور اللواحي والعنل في التجربة دوراً إيجابياً بختزل
 وعثى الرغم من نلا يواصل اللاحي ممارسـة دوره في لوم الأنا وعظلمها، وهو اللور الذي طلما قام به اللاحي في النّجربة العذرية اللسابقة على اللتجربة

الثشعرية الصو فية في القرن النسابع الهجري، يعول عفيف التين اللتمساني: لو كنت تَعلمُ عَمْنْ كُنْتَ تَنْهانِي


إن هذأ اللتباين في صورة اللاحي ووظيفته هو تباين في التجربة الصوفية للأنا، الْتي ترى اللاحي صادقاً تاره، وجاهلأ تارة أخرى.إنه لو ذاق لـعرف وأيزك مـا لم يكن يـرك كـ من قبل، يقول ابن الفارض:



فالأنا الششعرية الصـوفية في حالة تحد واستتراج للاحي العاذل الذي لم يذق طعم الهوى، والأنا على يقبنِ من فاعلية المحبة في اللاحي، ولو أنه ذاق لتحول من مقام العاذل اللائم إلى مقام العاذير الذي ينعطف إلى المحب ويلتمس لـه الأعذار .
من هنا أصبح حضور اللاحي في التجربة الشعرية الصـوفية حضورا

 والمتحد معها في عالم الجمع.
(72) المرجع السابق، مخطرط.
(73) التلمساني (الليوان)، برجع سابق، مخطوط. (74) ابن الفارض (النيو ن)، مربع سابق، ص 200.

وهو أيضـاً حاضر بالأنا وهي حاضرة به وكلاهما أصل وصور هة، فالأنا لا تَر ف نفسها إلا من خلم الآخر، بما هو المر آة الكانشفة لهـا عن و عيوا بنفسوا و بنالمها الاخلا

3-3 الـلانــــــم:
 فهو ملوم ومليمه، أى البتححق اللوم، واللّوم جمع اللانئم، وألام الرجل: ألتى ما




 و اللام بغيزِ "همز، و اللوم : الحولن، وأنتّد للمتلمس: ويكاد من لام يطير فؤادها ها إذا
و اللام: شُشص الإنسان، وأنثـث الجوهري للر اجز :

مهرية تخطر في زمامهها لم يبق منها اللبير غير لامها
وقَل أبو الدقيش: اللام: القرب. وبه فسر قول المتلمس: ويكادُ منْ لامٍ يُطيرُ فؤِّالٍُها

واللام: الثندين من كل شيء (76)"
 الإبطاء والتّمكث، واللاتكم هو عاتل يمازس لومه بمهل و إبطاء وتمكث، وذلك لقربه من المحب و علفتَ الحميمة به التى تفسح له فعل اللوم المقتّرن
(75) انظر : عباس يوسف الحداد - تجليات الأنا في شعر ابن الفارض، الكويت، زابطة الغأباء


$$
\begin{aligned}
& \text { الآخر من خلد التجربة السُرية الصـونية عند ابن الفازضـ } \\
& \text { (76) انظر : مادة (لوم) في لسان المعرب وتاج العروس. }
\end{aligned}
$$



بالإبطاء و الْمككت، وقّد جاء في مقاييس اللغة في مادة (لوم): "اللام والوام و المميم كلمتان تدل إحداههما على العتب والعذل، والأخرى على الإبطاء"(77). وجاء في "كتاب الألفاط" للهمذاني في باب اللوم: "يقال: لمت ولا الرجل
 وقرعته تقريعأ، وعنفته تعنيفاً، وفندنته تفنيدأ، ووبخته توبيخاً، وأِّا، وأنبتّه تأنيباً، وبكته تبكيتا، ولحيته وأنحيت عليه باللانمـة، وأحلت عليه بالحنف
 والتبكيت، وهى المعاتبة، ثم اللوم ثم التّقريع ثم اللتعنيف ثم التوبيغ،
 والمبكت واحد"(78)
وقَد ورد اللوم في القّرآن الكرِيمٍ في مواضـع كثيزة، على حين لم يرد "العغّل" لفظأ في القز آن الكريم هطلقا، وقد جاء في مادة "لوم" في المفردات



 ما فوق اللوم، وألام: استحمق اللوم. قال تعالمى: قلفَّنبذناه في الليم وهو
 على بعض يتلاومون)(84)، وقوله: :لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم
(77) ابن فارسن، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابت، ج 222/5.


| (1) المعارنه، |
| :---: |
| (79) |
| (80) سورة يوسغ، |
| (81) سورة ا81) |
| (82) سورة المورة (81) |
| (83) سورة الألريات، |
| (84) سورة إنقلم، الآبية 30. |

بالنفس اللوامـة)|(85)، قيل هي الثفس التى (كتسبت بعض الفضيلة فتووم صـاحبها إذا الرتكبت مكرو هأً (86).
اقترن اللوم في القر آن الكريم قَسماً بالنفس اللو امة، وـالثفس اللأو امة هي تَجل من تجليات النفس البشُرية وطور من أطوار ها، فونالك النفس الأمارة
 تنورأ ما، قـر ما تتبهت به عن سنة الغفلة، فتيقظت وبدأت بإصلاح حالها مترددة بين جهتي الربوبية والخلقِية، فكلما صدرت منها سئئة بحكم
 و"تنوب عنها، مستَغفرة راجعة إلمى باب الغففار الرحيم"(187).

 الأفعال عن طريق اللوم م من هنا فإن فعل اللوم عند الصوفي بيّذذ اتجاهين:
 نور انيها وظلمانيهِها، وبذلك فإن النفس تلوم النفس على أفعالها الظلمانية تكفيزا عن الخطيئة، والتفكير في التخلص منها وتجاوزه ها وذلك بما فـي في اللفس من "تون القكب" الذي يتيح لها المساءلة المستمرة و اللوم المستمر . الآجاه الثياتي: صـادر عن اللائم (الآخر) باتجاه المحب وهى حركي خارجية تقابل الحركة الداخلية التى تصدرها ها النفس اللوامة، ولكن الحركة الخارجية صـادرة عن آخر هو مقارن ومفارق للمحب في آن، فالمقارنة تأتى من خلا علاقية اللأم الباطثية بالنفس البشرية، وحين
 سلوكها بغية التطور و الترقي، أو مر اجعة النفس لسلوكها في طريق الحقيقة
 إيجابياً وصمام أمان للاتجربة الصوفية، فكلما انحرفت التجربة عن مسارها ها
$\qquad$
 مقّتضيات الطبع و النفس والهوى ويردعه عنهها، وهي الأمداد الأسمـئئية و التتييدات الإههية لأهل العنايـة في (للسير إلبى الله و النتوجه نحوه"(88).



 يوَيناً.
 جاهل بـها، و لا يعزف علاقِة المحب بالمحبوبةَ، ولكن لقربه و التصحاقه بالمحب فهو ينحو باللانئمة عليه؛ لأنه أوقع نفسه في حب مبي محبوبة لا يتحقق له وصـلها، إذ


 معاتب أو لأم دالفع للعافِة بين المحبين عن طريقت ذكر المحبوبة.في لومه. ونمة ازرتباط معجمي وثيق بين اللانم و اللاحي و العاذل، أدى في الْغلّب إلى إحالة أى هنـما على الآخر دلاليأ، فاللوم لغة هو العذل، و العتل لغة هو اللوم، واللحى للغة هو العظل واللوم؛ وهد أنسهم اللثـعر المربي القَيم في





$$
\text { (88) المرجع السعـعابق، صس } 159 .
$$

(90) حسني عبن الجليل يوسف، العتل في الثشعر الجاهلي، مصر، مكتبة الآداب، 1989، صر 9. (91) دريد بن الصمة (الديوان)، جمع وتحقيق محم خيز البقاعي، بيــروت، دار ابـــن فَتيبــة، 1981، ص 46.

وقول تأبط شر أ:
وهل مَتاعٌ وإِنْ أبقيتِه باقِ (92)
عاذلتِي إِنَ بعضنَ اللومِ مَمْنَفَّ

ستَكْفْينِي التجارب و انتسلابي (93)


كما ارتبط اللوم باللحي في قول أوس بن حجر :
هبت تلوم وليست ساعة اللاحي هلا انتظرت بهنا اللوم إصباحي
 وعلى الرغم من وثاقة العلاقة الدلالية بين هذه الألفاظ في النص الثنعري
 خال الدلاهة المعجمية، والدلالة الثعرية، "فقد يكون العذل لومأ أو لحياً،
 السباق، لكن مو قف العاذل يختلف فى دلالته العاممة عن موقف اللاهم وعن
 نزع اللحاء أى كثّف المستور، فإن اللوم مشتّق من التلوم أي التتظر و التلبث.

$$
1-3-3
$$

لقـ قام اللتصوف الإسلامي على مجموعة من الأنس الثابتة التى اتفق عليها أهل الطائفة، ور أوا أنها السبيل الحقي بعد الشُريعة لبلو غ الحقيقة،


$$
\text { المعارن، 1963، ص } 30 .
$$

(93) المرز القيس (الليوان)، تحتيق محمد أبو الفضـل إيزاهيم، مــصر، دار المعـــارن، ط (4) 1984، ص 97.
(94) الوس بن حجر (اليوان)، تحقيق محدن يوسبْ نجم، بيروت، دار صـيار، 1967، صـ 14.

$$
\text { (95) حسني عبن الملِيل يوسغ، العتل في الشُعر الجاهلي، مرجع سابق، ص } 11 .
$$

الفصلل الثالثـ الـعانل فاعن
وبين القتنير ي في بداية رسالتّه هـا الأمز ، قائلا: "إن شيوح هذ ها الطانفـة بنو ا قو اعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد، صـن انوا بها عقانده هم
 تمثيل ول تعطيل، وعرفوا مـا هو حق القدم، وتحققوا بما هو نـو

 اللسراج الطونسي في لمعه هذه العبارة، قائلا: "إنما يريد بقولها: محو آنثار البشرية [أى] تبديل أخلاق النفس، لأهها تدعي الربوبية بنظر ها إلى أفعالهها،




 شُدِّ لأن "معالجة الأخلاق في ترك النفس وكسر ها أتم في مقاسِاة الجوع والعطش و السهر... فالنفس لطيفة مودعة في هذا القالب هي هحل الأخلاق المعلولة أو المذمومة"(9)


 قَسمنٍ: الأول: هو لوم الصوني لنفسه، والثثاني: هو لوم الآخر (اللانّم) للصوفي على محبّت للمحبوبة.


$$
\text { دار الشعب، 1989م، ص } 24 .
$$

(97) أبو نصر السر اج الطوسي - اللمع - تحقيقق: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي ســرور،

$$
\text { مصر، خار الكتب الحيبيّة، } 960 \text { مه، صن } 51 .
$$

$$
\text { (98) المرجع السابق،، ص } 51 .
$$

(99) القَشير ي، الرسالة الفشَيريدة، مرجع سابق، ص 174.

فاللوم هو لوم (له) ولوم (عليه) بالذسبة للصوفي، فأما الذي (له) فهو لوم
الصـوفي الائم لنفسه و عدم الركون إنيـيا، أما الذي (عليه) فهو اللوم الصـادر عن الآخز (اللأنم) الذي مـا انفك عن لومـه للصـوفي المحبن، ولاهتمام الصـوفي بـالنفس بما هي مصندر الأفعال المذمو مـة نشأت جماعةَ من الصـوفـة تسمى "المللمتيـة" أو "أهل الملامة"، وقَا وضـع أبو عبـ الرحمن البلمي
 هي أخلاق وشمائل ورياضـات كما يقول النلمي (100).

1- طبقة علماء الظاهر وأربـاب الاختلخفات و المسـائل (الفقهاء).
2- طبقَةَ الخو اص الأين خصهُم الله تَعالى بمـرفتّه (الصـوفيةَ) .
3- طبقة المـلامتية، و هم كما يِول البلمي: "الذين زين الله بو اطنهم بأنواع الكرامـات من القربةه والزلفة والانصلال، وتحقَقوا فْي سر اللسر في معانّي
 غار الحق عليهم أن يجعهم مكشوفين للخلق، فأظهر للخلق منهم ظواهرهم التتى هي في معنى الاْثنراق من علوم الظو اهر والاشنتغل بأحكام الشنرع وأنواع


270هـــ) عن الانسم الذي تَسمو ابه (من المـلمـة) فقال يصف المـلامنية وطريقَم: "هم قوم قَاموا مـع الله نتعالى على حفظ أوقاتهه وهر اعاة
 والعبادات، وأظهروا للخلق ڤبـائح مـا هم فيه، وكتموا عنهم محاسنهه، فلاههم الالخلق على ظواهرهم، ولاموا أنفسهم على مـا يعرفونـه من بو اطنهم، فأكرمهم الله بكشف الأسرار والاطلاع على أنواع النفيوب
(100) نشرت هذه الرسالة بعنوان "زسالة الملامتية" ضمن كتاب: الملامنتية و الـــــوفية وأهــل الفتوة لأبى العلاْ عفيفي، القَاهرة، 1945م. (101) أبو العلا عفيفي، الملامتية و الصـوفية وأهل الفتوة، القاهرد، 1945، ص 203.

وتصخيح اللفراسة فى الخلق و إظهار (لككرامـات عليه، فأخفوا مـا كان من الله تعالى إليهم بإظهار مـا كان منهم في بـئ الأمر من ملاهة النفس
 حالههم هـع اللهّ (102).
فالملامتيةَ مشتقة من اللوم الصـادر عن الآخرين نحو هم؛ لإظّهار هم قـائح







 تَنْيها ونترَيْهِا في (الحقيقة)، يقول ابن الفارض:



 فعادَتْ ومهوــا حُمْلَتْهُ تُحَمَلْتْ

$$
2-3-3
$$

اللائم ونعل اللؤ من ألكثر تجليات العاذل حضورأ من حيث الكم
 مكاناً من الأنا البعيـد عنها معرفياً وإدر اكياً يمارس فعل اللوم الألأيم علم الأنا، وهاا اللوم ناتج عن جهل ملازم للاتم بطبيعة العلاقة التقائمة بيــن
(102) المرجع السابق، ص 205.
(103) ابن الفارض (الديران)، مرجع سـابق، ص ص 107-108.

الأنا والمحبوبة. ومن ثم يكون الجـل الملازم واحدا من أكتر العوامل ترنسيخا لفحل اللوم، يقول عفيف الدين التالمساني:


 إمالح أمره و انستيقاط فكزه ليكون أهلا لفهم العلاقَة بين الأنا و المحبوبة،
 علىى "الساقِي" الذي هو مصدر المعرفةَ والإمر الك والحياة، فالسقي قَرين


 اللانئم الجاهله، يقولن ابن الفارض:


 عانر أ للمحب، يقول ابن الفارض:




تحتكم الأنا في هذه الأبيات إلى العقل (النُهى) الذي من صفاته أن ينهى
 ونهاك) هو جناس يدل على العلاقة الوثيقة القائمة بين النهي والنهى،
(104) عنيف الـين التّمساني (الليو ان)، ،نطرط.
(105) ابن الغارض (الديو ان)، مرجع سابق، صنّ 179.
(106) المرجع الّلابق، ص 174.
 $\qquad$

باعتبار أن العقل مصدر الأمر والنهي، وتُرجيح الاحتكام إلى العقل من قِبل الأنا هو نرجيح للمككة الفاعلةً والمائزة للإنسان من بين بسائر المخلوقات،
 المفعل لملكته العقلّة. وفى هذه الأبيات نجن الأنا ترد السب؟ب إلى العلة
 يقول أبو الدسن الششتنزي:




إن الصوفي بسلوكه هو من وجهة نظر النظلم , الاجتماعي القَائم خار ج



 لائمـا للائمين من أصحابـه.
إن الإنكار على اللأنم بعد حصول المعرفة له هو في ذاته منكر ، وني وفي هذا اليتحضـار واضـح للمفهوم الحقر آني للمعروف والمنكر لا يمكن إغفاله، إذ
 المعرون فَّ بحيل إلى الصّوفي العارف الذي ذاقِ فعرف.


 بالآيات البينات، قال تَعالى: (زفلما جاءهـم موسسى بآيايتنا بينات قَالو ا هـا هذا إلا سحر مفترى)(108)
(108) سورة الحسصن، الألئة 36 (الديوان)، مرجع سابق، ص 41.





$$
3-3-3
$$








مــنْ عَـــَأب فبـــه هُلُقْقُ كُــلـُ مـا فـــي الحبتٍ عَتْبٌ فَاْفْـن إِنْ رِلْتَ تَبَهَــى (109)


ينوجه الخطلب في هذه الأبيات إلى اللِئم العانتب اللّي يمارنس اللوم

 والأنا نَعرف اللVنم وتحدد نو عه وتخاطبه بلِين يفاروت الزجر الذي عـدناه في مخاطبة العاذل وتجلنِّتْه فيما نبيق من أبيات، أو فيما يخاطب فيـه اللائم في أبيات أخرى من النص الصوفي، وكلمة "رفقا"" فيها نوع من التز جي و اللين، فالأنا في أول أحو ال الفناء و التلاني، لذا هي تخاطب اللانم وتشـألهـ
 في مرحلة "بينيةّ" بين الفناء وعدم الفناء، وسؤ الها الرفقَ من الللأــــم
 زينت لتّبق".

الفصل الدُتث العانّل فاعلِ

تقزيز لعجز العتب عن رد الصبب عما هو فيه. بل لانتنحالة الكتب قوة دـافعة تزيد الصب ششو فا إلى المحبوب.

وأن الأنا تصير فيه إلى حال من العمى و الصمم يتحول بهـا كل مـا في الحب
 الللأم المعاتب أن يحبا ويبتَى فليفن في المحبوبة حتّى لا يكون له وجو

بو جودیها.
 (الآن) اللى الفناء شفف وخف ولطف. وفارق كثيف وجونه - كان أقزرب إلى

 للحـاق به.
 و المعاناة التي عاننَـا الأنا من اللائم المعاتب "فافن إن ردت لتبقى" أى لن

 فبمـاذا أُصْنِي إلى مَنْ يكَّومُ (110)


و عند تحقّق الفناء يقصى اللأم عن حرم العلاققَ و التجربة لأن اللؤ مرحلة تسبق الفناء، و الفناء طور لا يقبله اللأم بـحال من الأحواله، ويقول العفيف التلمنـاني أيضـاً:
إن كان غَيْري في الُهوى يَتَأَّمُ


(110) العفيف التلمسدني (التيو ان)، مرجع سابق، مخطوط.
(111) المرجع السـابق، مخطرط.

## 


 في ڤَوله تَعالى:




$$
4-3-3
$$

وفي النَجربة الشترية الصو فيةَ ربط لطيف بين الصبوة و الصبر ، يبين عنه قول لالحفيف التلمساني:
لا تَلْمْ صنبْوَتِي فَمَنْ حَبَ يَصنبٌو
وقوله أيضأ:

 وربما في ذلك إثبارة من بعيّ إلى مـا بين (صبا) و (صببأ) من علافَة، فكالهما خروج من حـل إلى حلى، بل من دين إلى دين. و الأنا إذ تنتقل من طور الحّ إلى طوز الصنوة فإنهـا لا تَقبل الملام، وهي على هذه الحاللة من النثوفق العلرم، وتزى الأنا أن اللوم إنما يرد على قَلب المـحب اللصـابر، أمـا المحب الصنب أو الصابئ فلا يزر عليه لوم. و هنا نلحظ مـبنين الصـب و الصبنر من نَجانس لفظي مؤكد لعاهِة التتافي و التتافر بين المفهومين؛ إذ الصنب لا صبر لهه، و الصـابر عن المحبوبة لا صبوة لها فـه لهن (صبر) كان حقيقاً باللموم، ومن (صبا) فلا لوم عليه:


يدعو اللهوى فأجبته

$$
\begin{aligned}
& \text { (112) سور النأنعام، الآية } 112 . \\
& \text { (113) العفيف التلمسـاني (النيوان)، مرجع سابق، ج102/1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (115) المرجع المدابق. }
\end{aligned}
$$



إن المنتصنا العلاقة المعقّدة بين الصبوة و الصبر تبنو في التجربة الثثعرية الصموفية سمهة دالة.على تُزقي المحب في نسلم المحبةُ، كما تذل على تزقَي العاذل في سلم العذل. فاللِئم فيْها قِرين الصـب، و الصن خار ج عن عالم اللوم، ومنحاز إلى الحقيقة بحكم كونه قد صبـا وصبأ، أما اللاكُم فمنحاز إلى عالم العذل و العتب و التبكيت. وكائن اللائم هو المجسد لمنظو مة القيم
 اللتي خرج عليها لصنب المحب لائذأ بالحقيقة المتجلية في المحبوبة.


ظاهر الأنا يعتالده النسقم، وهو بِلتْ بألسقم، يقول ابن نسوار :



ولا ثشئ إذن هو خارج عن المحبوبة ولا تجاوز لها أو عصيان، ومن
 المحبوبة التي هي عين الحياة، يقول الكاثناني: "باطن الاسم "الحي من تحقق به شرب من مـاء عين الحياة الذي من شربه لا لا يموت أبدا لكونه حياً بحياة الحق، وكل حي في العالم يحيى بحياة هنا الإسـان لكون حياته حياة الحقّ"(117). ولأن إلمحوبة "عين الُحياة" القائمة على الوجود، نوجهت الأنا الِيها




(116) ابن سوار (الايوان)، مرجع سانق، ص 463.

(118) ابن سواز (النيو ان)، مرجع سابق، ص 290.

$$
5-3-3
$$

و هناك لانم ينجلى للأنا بثوب الناصت الأمين الحريص عليهـا من الوقوع ع في الالنستلاب اللتام و الكيام في المحبوبة، للا فإنه يمارنس فعل اللوم من هنا





وگَّ جبد ابن الفارض صورة اللأم الناصتح كاشثفأ عن السمات الملاز مـة له والدالثة عليه وزجره وكثثف ما في رؤيتّه من عولر، وذلك من خلم قَصيْتَه الجيمية البّى مطلعهـا:

وفيها يقول ابن الفارض زاجِرأ اللانم الناصـح:








(119) ابن سوار (النيوان)، مرجع سابق، ص 471.
(120) البن الفارض (النيو ان)، مرجع سـابق، ص 193. (121) المرجع الــابق، ص ص 194-195.

الفصل الثالث العانل فاعلً

نلاحظ أن بتأكيد فناء الأنا وتالشبيها (أنا القتّل) بين التّجلي الظاهر
للمحبربة الأي دلت عليه (الأحداق) نصأ، وبين تخفي المحبوبة الذي ألثّاربت




 في محبتّه، فالأنا تَتذ وسنيطا بينها وبين اللائم الناصح الذي هو هِ من جهة المكان، وبعيخ عنها من جهـة الّْجربة، وتتخذ من هـا الوسيط
 و العدول عن الخطاب المباثّر للائم الناصح، تُتبيرأ عن تلك الحالة البينية
 عــن ملابنـة اللائم الناصـــح حتى لا يشتغاهـا عن فنائها وبقائها في


غير أن الوعيط المناصر للأنا والذي هو رسولها إلى اللانمه، ليس آخر





 الوسبط المناصر منزلة النفس لكونه رسولها، وقَ كثر ذللك في خطاب


الله أحد" من غير حذف لفطل القول وما كان ذللك إلا تَببير ا عن 'وثاقة العلاقة بين الأنا والوسيط أو بين المرسل و اللرسول، وكأن الرسول هو عبين
 لالخطاب، وبذلك يكون الرسول هو تجلي المرنسل، بل هو عينه و على مثاليته في الحقققة، فلا يتث نقل الرنـالة إلا بالنص المتضمن لفعل القول ومقول التول معاً.

 هوى الثفنس وميله عن الصواب وعن الحقى، لأن لومه صـادر عن النفس


 الأمارة بالسوء فهي نفس كثيُرة الأمر بالسوءء، وذلك لجـولها وغفلتها، وقد
 بصور الأعملـ الظاهرة، والعازي عن الأحوال الطاهرة، والأخلاق الباهرة الاهرة،
 ومعرفته بمقامات الرجال، فينكر على العارفين بقياس عقله مستندأ في ذلك إلى ظواهر نقكه" (123). وبحد ذلك تحاول الأنا أن ترسم صورة للائم الناصح القّبحح في نصحه،

 اللنمج. كما في الأبيات إثـارة إلى صفة ملازمة لالاتم بأنه "ســـكن

ولنتأمل قول ابن الفارض:

(123) عبّ الغني النابلدي - شُر ح ديو ان ابن الفارض، مرجع سابق، ج 57/2.
"لفصل الثـالث العانل فاعلِ

في البيت خطاب للِئم الناصـح بياء النداء، و هي نداء للبحِّ مكاناً وحالاً، وفيه يقع التبادل في الأدوار بين الأنا واللائم الناصتح إذ تستعير الأنا آليات الناصح لتتوجه بها إلبيه هنبهة إباه ألا بيّف بحي المحبوبة أو يوَوم بـه فإن الفتّة و الوقوع في شرك البلاء و المحنة حاصالن لـه لا لا محالة. و هكان يستّحيل المنصوح ناصحا يحاول أن يُستقطب لائمه بالتر هيب من اجتيّز عتبة العلافةَ مع المحبوبة، ويبدو اللائم قاصر | جاهلا محروهـا من نعمـة اللذوت و العر فنن
ولتّعيم الفرق بين الغر ام و الملام وبين العاثق و اللائم نجـ الأنا تَقول: فابيض وجلُ غز امي في محبته

مونا بيان فرف الغزام عن الملام، وفرفّ الطريق الأيضض النير عن الطريق الأسود المظلم، و هذه المو ازنة و المقابلة التى تَّضافر فيهـا عناصر
 النـو اد أى أن حضوره على مسنوى التجربـة هو حضور سوداوي مـادي مقرون بماديـة علافّته بالو جود و جهله و عخم معرفتّه. أما العانثي (الأنا) فهو البياض النور انتي المفارق للسو اد الظلماني بعدم الإصغاء إلى اللانُم من جهـة، والإقبـل على الفناء في المحبوبة .من جهة أخرى، والحجج هنا بمعنى الدلائل وهى مرتّبةَ بالعقل والبر هان، و هو أمر غيز مطلوب لأن الغرام حالة لا تستلزم الدليل، إذ هي حالة نور انية كالصبح. وعلى الرغم مما يناط باللائم من دور سلبي في التجربـة الشعرية الصـوفية نلاحظ أن الأنا ربما كانت حريصـة على حضوره في النجربـة، لأن لومه مقزون بذكر المحبوبة:
يهوى لذكر اسمه من لجَ في علـي سمعي وإنْ كان عنلي فيه لم يلجِ
فالسمع يحب الملام و ييغضه في آن، فأما محبته إياه فلكونه متتزنأنا بذكر



بذكر المحبوبة على لمدان اللأمُم، و آخر مشنمل على الأذى هي راغبة عغه لارتباطه بما يفند على الأنا علافَتها بالمحبوبة.


ويقول ابن الفارض في مطلع فَصيدتَه الميمية": أَدِرْ ذِكْرَ مَنْ أَهْوى ولُو بِمَلامِي



 الاتصـل عبر تجربة الوصال في لقاء متخيل أو بذكز الآخر لانسمها و الحديث عنها، وفى هذه القصبيدة نجد أن عافِة الأنا باللانم من جهـة
 حيوية دينـاميكية غريبة تّقوم علمى |لفكرة والفكرة المضادة، فاللاهم العاذل يحاول بلومهd أن يثني الأنا عن عو اطفها اتجاه المحبوبة، لكنه إذ يفعل ذلت فإنه يزيد الشاعر من المـحبوبة قربا بذكره السمها، ومن ثـم يلتمس الشـــاعر المزيـ من اللوم وكأنه يـــرى طيف المـبــوبية من خلا اللوم و التوبيخ"(126):
ليشهه سمعي من أحب وإن نأى بطيف مـلام لا بطيف منام
(124) العفيف التلمساني (النيوان)، مرجع سابق، مخطوط.
(125) ابن الفارض (الديوان)، مرجع سابق، ص 205.



 نشوة للأنا واستعادة لحالة الوصل التّي كانت فيما قبل النشأة:


ونلاحظ أن سمع الأنا في هذه الحالة يستحيل عينا، فلما كان المشكوي

 التقيم والأنا المحدث، وهي الوجود والانيا ولأنا من غيز ها العدم، وهي الباطن والأنا الظاهر. من هنا كان إدراكا المحبوبة عبر الخيال هو أقصىى غايات
 "طيف ملام"، أما طيف المنام فممتتع على الأنا لملازمتّها السـر .
 الوصول، بل إن الأنا لا تزال تود أن تسمع من المحبوبةَ أو عنوها مـا



$$
6-3-3
$$

هكذا بات اللانم وسيطاُ ساعياً على رغمه إلى تحقيق الوصـان، وتقريب
 التجزبة وتجديد الاتصـل في علاقة العشقّ، ويقول ابنّ بـو ار :



$$
\begin{aligned}
& \text { (127) ابن الفارض (يوان)، مرجع سابق، ص } 103 . \\
& \text { (128) المرجع السابق، ص } 85 . \\
& \text { (129) ابن سوار (اليوران)، مرجع سابق، ص } 393 .
\end{aligned}
$$

وينضتح لنا دور اللائم في التجربة إذ حين يكون عنبة من عنبات الوصـل في ميمية ابن الفارض بـابقة الأكز، لق بدأت القصيدة بذكر اللأئم في أربعة
 في الأبيات (13-34 ) فكأن اللوم هنا هو الـنبة المبشُرة بحصول الانتحاي
 حبّ لا و جود لاح أو رَّبـب أو واش:


 على نحو بنثتـذ كلما أحن قرْب حصـول الوصـل و الاتحاد:


وقَّل:
قَل :اسلُ عنها لاتمي وهو مغرمٌ
 أخرى، فاللالئم مغرم بلوم الأنا كغرام الأنا بـالمحبوبـة، ولكن كلاهما غر امـه باتجاه. فإذا كان غرام الأنا باتجاه المحبوبة، فإن غر ام اللانئم باتجاه عذل الأنا، من هنا كان لابد من مو اجـّة طلب البلو عن المحبوبة الذي يلع عليه اللحأم بطلب مناهض له من الأنا، وهو أن يسلو اللانئم ملام الأنـا نفـــهـا، و هذا ضرب من المعارضـة، لأنه دليل على خلاف مـا أقامـه الخصم من غير تعرض لدليله، ولكن أين المقامات وقد بعد الغرام بالمحبوبة عن الغرام بالمـلام الذي يوجب المـلم. ها نحن أو لاء نشـارف ختام القُول في أمر العاذل شاهدأ وفاعلأ ويبقى لنا أن نورد على العاذل في كلا مظهريه ملاحظة تتسم بالاطر اد الذي لا يكاد








## الفصل الرابع

## 





 النجرجبة وابنتّم ارينتها.




 هما:
2- 1- الععاذل اللايني.
 في النص الشعري الصوفي، وبيان لآيات الحجاج و التـحاور وسبل الإفناع التــي

 الشُترية الصوفية.

## 1-4 العاذل الديني:



 "العلاقة في الخطاب الشتري كما تصور ه الاقصنيذة الصوفية.



 اصطنعها الثـاعر الصوفي لصياغة منطقِ العانل الايني، والردٍ عليها بمــا يخـضـع لمقتضيات الثتعرية لغة وصياغة، وتصوبيرأ، وتأتيرِأ.
 لجذور الإتكال، وتأصيلا لجوهر الخلاف.



 المتقدمون من الزهد في لالنيا والاشتتغلّ بالذكر والعبالِة والغنى عن الناس... "(1).


 الكليات الأزهرية، 1987، صس 84.

الفصل الرابع الحانل ندغن $\qquad$

والإعراض عن زخرف الاننيا، والز هد فيما يقبــل عليــه الجمهـــور مـــن لــــة

> وجـاه،..."(2).




لقب بالصوفي في بَخداد كان يخعى أبا هاشثم الز اهد (5).





 (3)



وابـتعمال طرَ النَجريد.


 الْأمّ به.


$$
\text { ط (3)، } 1986 .
$$

- هحمد جلا شرن، يرالمات في التصـون الإسلامي، الإسكتزبة، دار الفكر الجــامعي، 1983، ص ص
 1980، ص ص 101 - 102.

 رجال التصصوف بالصـوفية الز هـاد .
 رفضناً من الفقهاء الذين عاصرو الطبقة الأولىى من الصـوفية، بنل كـــان معظــم


 أخرى
ورْبما كان وجها الوفتر اق بين الز هد و النصوف يكمن في غاية كل منهما، فإنا
 و; غبة في الانصصـل بها (7)





 آتي


 الجامع بزر اية أخرى: "بعثت لأمم حسن الأخلاق". وفال الرسول صلى النَ عليه وسلم: "أنكل ما يوضع فـي الميزان حسن الخلّ".
 ( ) (



الفanل الرابع العاذل ندطن
 محدثّاتها، وكل بدعة ضلالهة.. "(8)



 مفهوم البنعة، إذ يرون على المؤمن و جونب الأخذ بالاتباع "التباع الالسنة" ورفض
الابتب|ع.
 متّتداُ في تاريخه الطويل هم من الحنابلة، كابن الجوزي (508 - 597هـــــــ) وابــن
تيميةَ (661 - 728هــ) و ابنن القَمح الجوزية (691 - 751هــ).







 (") صحيّح سـلم، حذيث رقم 1435، وبهذا المعنى يروى عن عائثـُة زضي النَ عنها تالت: قال رسبول الش، ملىى الش علِيه وسلم: "من أحثت في أمرنا هذا ما لِيس منه فهو رتّ".
 (5)، ص ص


 والمسانّل، بيزروت، فالر الكتب العلمية، ط (2) 1992، ج 1 / 230. (") انظر : دائرة المعارن الإنـلامية، مايدة ( بنعة) .

لجنال الخوارج: "لا تَخاصمْهُم بـالقر آن، فُإن الققر آن حَمَــال ذو وجــوه.. "(10)
 الكلمات، و لا تحبسـبا اجتهادات النداة في الإعزاب بما هي كلمات الله، "ولم أنمـا
 الاله إن الله عزيزُ حكيم"(11)







 الروح"(12)
 المادي من الإنسان، و أهملو المظهر اللروحي الذي لا تَقوم المـادة إلا بـــه، أمــــا الصوفيةَ فقّ أخذو ا على عاتُقَم الاعتتاء بالروح وتزكيةَ النفس و أنسسوا من خلامه

 ورزوح، فإذا كانت النتريعة تَنظم علفَة الإنسـنان بو جوده المـادي، فإن الحقيقة تُنظم عـلِقَة الإنسان بوجوده الزوحي، فلا حقِقةَ من دون شُريعةَ، و لا شريعةَ من غير


 () (1) سورة لتقمان، الآية 27.
(

$$
\text { الـدارس، 2000، ص } 26 \text { وما بعتها. }
$$

الفصل المابع العانل نسـن


 بالروح، فعندما تنقصل عنه الروح يصير جيفة، وتصير الروح ريحا، فتيمنّهما
 ونكّون الحقيقة بدون الثشريعة نفاقةا، قوله تعالثى: "والذين جاهلوا فينـا لنهلدينهم
 الاتطاهر على نفسه، والثانية هي حفظ الالحق لأحوال البـاطن عن العبد . والثّريعة مرن المكاسب، و الحقيقّة هن المواهب) (15) (15
وهَال أبو سعيد الخر از : "كل باطن يخلون ظاهرأ فهو بـاطل" (16).



 وينضـان إلى ذللك "طبقات الصموفية" لأبي عبد الرحمن البلمي (ت 412 هـــــ) و تونسيره للتر آن الذي يُعَدَ أول تَفسير صـوفي للقرَ آن.



 العصابـة (الصوفية) وقصودهم، وطريقة أهل الصحة و الفضل منهم حتى يميـز
 يـنلط و لا يـنثم، لأن هذه العصابة ــ أعنى الصوفية ـ هـ أمناء الله عز وجل في

$$
\text { (35) ابن الجوزي، تلبيس إبليس، مرجع سابق، ص ص } 354 \text { - } 355 .
$$ ( ${ }^{14}$ ) نـورة العنكيوت، الآية 69.



$$
\text { 1980، ج2 / } 627 .
$$

$$
\text { (6) ابن الجوزي، تُبيس إبليس، ص } 354 .
$$


 زخرفه، وكلاماً ألفهة، وليسر بمستحسن منهم "(17).



 من خلالها من غير تعرف أصل المتهب ونشيوخه، وربما كان هذا أصل الأسباب




 السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيهه تمثيل ولا تعطيـلـل... وأحكمــوا أصـــول


 الصووفي عن الملة ويحاول وصم سلوكه وأقو اله بالبدعة.

$$
1-1-4
$$


 ذميمة عند المتأخرين منهم. وأفرد ابن الجوزي في ألون ألون كتابه "تلبيس إبليس" بأباً في "ذم البدع والمبتدعين" عرف فيـه البدعة، وأنسس للمصططلح الفقهي بما يناسنب
 المبتدعات أنها تصـادم الشُريعة بالمخالفة، وتوجب التعاطي عليهــا بزيــادة أو
( ${ }^{17}$ (السراج الطوسي، اللمع، مرجع سابق، ص ص 18 - 19. (18) التثيزي، الرسالة التشيرية، مرجع سابق ، ج 1 / ص ص 27 - 29.


 للأصل وهو الانباع"(9) فالاتباع عند ابن الجوزي هو الأصل، والابتخاع مرفوض لأنه طارئ مخالف،
 جميع أفكاز هم، لأنها مخالفةَ للاتباع الذي هو الأصل المعتمد:



 عز وجل، وحكم من أحكام الله تعالىى يقفّفه الله عَزْ وجل في فَّوب من يشاء من
 عليه ونعلم، كما أن في إبناده مجاهيل لا يعرفون.
 "طلقات الصوفية "لأبي عبد الرحمن النلمي (ت 412 هـ هـ)، و "اللمع" لأبي نصر النـــر اج الطونسي (ت 378 هــ) و "قوت الثلوب" لابي طالب المكــي (ت 386 هــ
 "نتـة علمهم بالسنن والإسلام والآثار وإقبالهم على مـا استحسنوه مــن طريقـــة

لالقوم"(21).

 فـعدهم عن العلم وأراهم أن المقصـود به العبادة والعمل "وقـ كان أوائل الصوفية
(") ابن الجرزي، تلبيس إبليس، مزجع سابق، ص 19.
(20) المرجع السابق، ص 351.
(12) المزجع السابق، ص 183.

يترون بأن التعديل على الكتاب والسنـة، إنمــا لــبَس الــشيطان علـــــهم لقــــة "كمـهـم"(22).
وربما كان التتحديل على الكتاب و السنة الأي قصدنه ابن الجوزي هنا هــو أن
 الفقَهاء، و وفهوم لم تكن مطروقَة عند الصو فيةّ الأوائل.








 لأنه الجامـع لاز اء الفقهاء في نقد هذا الفكر، وفيما يلي تفصيل وبيـن

$$
2-1-4
$$





 فيّها - من وجهة نظره ـ مخالفة صريحة لأصول الدين لا يشوبها احتمـــل و لا


ينطرق إليها شك.


|الفصل الشابع العانل نمطاً



 وأجودُ تحققِقاُ وأبعد عن البدعة"(24). كما كان له ر أي حسن في أبي عبد الرحمن
 جمعه الشيخخ أبو عبد الرحمن في تاريخ أهل الــصفة وأخبــار زهــــاد الــسلفـ
 الصبوفية من متل: الُجنيّ والتَستزري وعمر بن عثمان المكي وعبد القادر الجيلاني


 وإن بقتِت هُؤَة الخلاف الفكري بِينهما والمعةَ المدى، عميقة الغور .

(


 (


 الفتوحاتَ... ولم نكن بع اطلعنا على حتيقة متصوده، ولم نطالع اللصوص ونحوهن. انظر : ابن تيّية، مجموعة الرساتل، ج178/1 - 179.
 جميع من تتدمه من المشايغ والعلماء، وهو قَول بقية الآحادية، لكن ابن العريبي أُرّبهم إلى الإسلملم، وأحسن كلانً في مواضع كثيرة، فإته يغرت بين الظاهر والمظاهر، فيتر الأمر والنهي والشراتع على ما هي عليه، ويامر بالسلوك بكثير سما امر به المشايخ من الأخلاي والعبادات". انظر ابن نيمية، مجموعة الرسائل والمسائلن، ج183.



 بعلمه و إلا كان فاجرأ ضالأ عن الطريق، فهيا هو الأصل الأي يجب اعتمـــاده على كل مسلم"(29)


 لــلا
 اختَاف مناهجهم وأككار هم، ويبقى الخلاف في موجب هذا الأهل والتفريع عليه عث كـ كل طائفة منوه.

 العهوم، فيعون: "والز هـ المشنروع ترك مـا لا ينفع في الدار الآخرة، وأما كل هــــا

 المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ "صوفي"، لأن لبس الصوف يكثر في الز هاد "(30).



 أيضأ صحيح.

فقياس الأمور بقياس النفّع والجذوى يختّف باختلاف المدارج، ومن هنا كانت تلـك المقالة المشتوروة بين أهل الالصوف: "حسنات الأبرار ســيئات المقــربين"،
 فيه الخلاف، فإن مجال الخلاف واقع في تنزيل الأصل على مفردات المـــــائلّ، وفي تُنيين الماصدقات الالخلة تَحت المفهوم.

 جنوحأ إلى ما ينكره من القول بالحولية والاتحادية ووحدة الو جود(32)، وقد حمله

 و الفّنوقَ عن أمر الاين( (33) .



 بعض وأعظم.





 النظز ابن تِمية، توحير آلربوبية، ص 115.








وما بنا هنا أن ندخل في تَضامبف الخلاف الذي تَقج به مصنفات أهل العالــم

 المحض للاارسبين في مجال العقائد.


 وفاعلاُ في تَجربة الثثاعر الصوفي.

$$
3-1-4
$$







 رالْحاب مسيلـة والعنسي ونحو هما من المنتزين.







 الوجو

الفصل الرالبع العاذل ندطن

وأجهز ها في ساحة الخلاف، من نعت لمن ينتشبون إلى القول بالْلُول و الاتحــاد وو ودة الوجود بنتطيل الصـانع وجحود الخالق، و الجمع في أقو الهم بين كل شنرك وك



هـــأا لوجــود بتينـــه وعيــان
غلط اللسان ذقـــل موجـودان
وكــنـلت الأفــلا والقـــــــران
أمطـــز مع برد ومع حسـبـن
ترب النمقّيل ونفس ذي يلنير النير
هني المظاهر مـا هنا شُينـــنـن

ما ثُم موجو
فهو الســـــــاء بعينها ونجومـها
وهو الثعمام بعينــه و والثـث والــ
وهو الـوواء بعينه والماء و وتـت
هني بســـانطه ومنــهـ تركنــــت




!جداهما نص "الفصوص" وبعده قَـول ابن سبعيـن وما القَـولان





 , أسحاب الوحدة.
انظر : أحمد بن إير اهيم بن ميسى، نوضيح المقاصد وتصحيح اللقو اعد في شُرح قَصيذة الإمــام 'بــن القتيه، المكتب الإسلامي، ط (3) 1986، ج133/1-150. - عبد المنعم الحقني، الموسوعة الصوفية، القاهرة، دار الرشاء ، 1992، ص ص 333 - 335.

تعالمى أعلم بما مـات الرجل عليه":(6)









( )




 البحر لا شتك عندي في توحنه




 انظر : ابن تيمية، الرسألُ والمسانُل، مرجع سابق، ج183/1، ج27/4 - 28، ج51/4. (30) انتظر: ابن تيمية، الرساتلل و المسـانلّ، مرجع سابتى، ج182/1.



الفصل الرابع العازل ندئ

والمثـايخ الهعترضين على مـا ذهب إليه ابن عربي وابن الفارض ومن تابعهوـــا من الصووفية.






 الفقرض وابن سبعين وابن عربي وأضر ابهم لم يڤتعوا بتكلك الاعاوى الــشنـيعة،
 و الفصوص وأثتعار ابن الفارض التائية و الخمريات و غير ذلك "(38) ولم يزل الصر اع قائمأ إلى يو منا هذا بين الفقهاء وأتباعهم من جـهـة و الصـو فية

 ونقض فيما تو اردوا على مناقثتثته من قضـايا الخلاف (39)
 الخلاف بين الصوفية و الفقهاء حنى القرن البـادس الهجري، ولم يكــن للقَـصيدن الصـوفية في مـا قبل هذا القزن دور واضدح أو إنبهام في مجمل قضـايا الخلافـ، إذ
 بالنفس ونزَكيتّها و العروج بها إلى مدارج الكمال.
 هـه ص 369.
(") انظر على سنبيل المنـله:

 المصرية العامة للكتابب، 2000م.

 كما :ـلحظ أيضاً أن، هذه القصائد تكاد تخلو من حضور و اضـ للعاذل الــديني، إذ

 الوجود، وتَا ظهر ذللك جلياً في شـعر الحلاج (ت 309 هـــ) في متّل قوله:




وربما غايـة مـا نجده في شُـعر الحلاج من حضور للعاذل اللائم بصفة عامـــة
يَجنلى في قوبه:

إن في الوعد وعدك الحتى حقا إن في الببء: بدء أمري شديــــ
من أزالد الكتاب هذا خطابــي
ولا يمكن أن نكثثف هذه الأبيات عن حضور حفيقي للائم العانّل، أو حتى

 الـهجري وذلك بتأثيُر من مصنفات ابن الجوزي اللّي حمل فيها على الصـوفية و النصوفس ورماهم بالتبديع و المروق من الاين، و هكذا ظكهر ابن الجوز بي الفقيه في مر آة الثعر الصوفي في صورة "الععاذل الانيني" الذي يخوض في في


$$
\text { ( ) المرجع السابق، ص } 297
$$

وهَّ ورد في موضـع آخر في شعر الحلاج ذكر للعاتل غير بعيْ عن هذا العاتِ اللانتم: يا لالمي في هواه كم تلوم فزــو للناس حج دلي حج إلى سكنـي تهي
 الحلاج، الأعملى الكاملة، صس 322.

التشق الإلهي بغير معاناة أو مكابدة تؤ هله للحكم على حقيقة الّْجربة الصـو فيَة


 تجليته و استكثـثافه فيما بلي من حديث.

$$
4-1-4
$$











بالبر هان و الاستتك لال، و هم:

$$
\begin{aligned}
& \text { ابن الفارض } \\
& \text { نجم الدين بن سوار (603-677هــ) (690 (690) } \\
& \text { عفيف الدين التنمسـاتي (610-690هــ) (668هـ) } \\
& \text { أبو الحسن الشششتري (610-668هــ) }
\end{aligned}
$$

وظظهت صورة الفقيه أو العاذل الايني بنرجات متفاوتَّة من الخفاء و الوضوح


(²) انظر : ييوان ابن سوار، ص320.

في الصـو فية و النصـون (43)

ورن المتوقَع في شأن أيَ علافَّ يكون طرفاهـا الحدِّيَان في الذروة هن تتاقض



 آلبات فنية للنب عن حياض النصـوف.

أمور ثـلاثة:

أولها: أن الهجوم الكانبح الذي شنـه الفقوجاء على بعض أقطلب النصـوف بانتقاد

 المخالفون، وثمة متل ظاهر لآثار هذا الموقْف الصـاغط ومـا أنتجه من ردٍ فعـــل
(





واقنتدي بمــن بلهــم

وبَّل في موضع آخر :

> يا نتيه اسمع وافهنني
> لا تكن تطميـع تصحبني وأتت في بحر الغنلات
(النيوان ص111).

 البحت وأئواته.

الفal المابع العانل نمطنا
هضـاد، نلتمسهه فيما كان من محيِي الاين بن عربي بحين أخرج ديوانه "ترجمــان الأنشو اق" الذي ألفه في مكة عام 598هـ




 شيخة الحرمين، وتربية البلد الأمين الأعظم بلا مين، ساحرة الطرف، عر اقيــيـة





 أكني، وكلَ دار أندبها فوارها ها أعني...." (45).


 وضت شرح يبين فيه المقصود منها، قالل: "وكان سبب شرحي الولا بدر الحبشي(46) والولـ إسمـاعيل بن سودكن(47) سـألاتي في ذلـــك، وهـــو


(5+5) المربع السابق، ص175.

 يحيب، الهيّة العامة اللكتاب 1972، 72/1، 505.
 الزركلي، الأعلام، ج315/1.

أنهـها ســعا بعض الفقّهاء بمدينة حلب ينكران هــذا هــن الأســـراز الربانيــة،

 فلمـا سمعه ذلك الذي أنكره تـاب إلى الله سبحانـه وتعالثى ورجع عن الإنكار، على

 الأبيات الغزليةه بمكة شُرفها الله تعالىى و عظمـها...." (48) ويعلل ابن عربي لاتخاذ الغزل و النسب! موضو عأ للتعبير عن مو اجيّه بــن النفوس تُعشّق هذه العباز ات، وتتو افر اللو اعي على الإصنغاء إليهها(49)
 المكية دفعاً لاعثر اضن الفقهاء عليه، موضحأ دو اعي شرحه للديو ان، ومشبيرأ إلى انم الايو ان وشّرحه، قال: "(وقد شُرحنا من ذلك نظمأ لنا بمكة سميناه 'ترجمـان
 فقّهاء حلب علينا في كونتا ذكرنـا أن جميع مـا نظمنا في هذا الترجمـن إنما المراد

به معازف إلهِهة وأمثالهـا (50)
 أكتر مما نـل، ولكن ذلك كان على حسـاب الجانب الفني إذ "لم يكن الـــدافـع وراء


 ومعارف ربانية، وأن الشنيخ يتستّر وراءهـــا لكونـــه منــسوبأ إلـــى الـــصلاح و الدين"(51).

$$
\begin{aligned}
& \text { (48) ابن عربي، يبيوان ذخاتر الأعلاق شرح تزجمان الأشو اق، مرجع سابق، ص176. } \\
& \text { ( }{ }^{49} \text { المرجع السابت، ص176. }
\end{aligned}
$$

وباللرجوع إلى الديوان نلحظ أن الديوان في مجمله غزلي لا يحتُقي من قريب
 أما في مقدمة ابن عربي لشرح الديوان فسنجد نصـأ شعرياً يبنه فيه ألعأُلْ الديني إلى مقاصد شعز 0، كما يفضح دلالهة الزمز ، يقول:





 كلْمــا أنكُـره منـــا جـرى





ولعل أخطر ها أفضى إليه هذا الموقف هو محاولة ابن عربـــي فـــي شَــرحهـ








 ومحمن مصطني حلمي، اين الغارض والمبّ الإلي، مصر، دار المعارن، ط (2)، 1985، ص41.

ومن الواضـح أن هذا التوجه يسبير في الاتجاه المعاكس لطبيــــة الــشـر


 على الاستكناه والتأونيل.



 للتعبير عن التجربة الثنعرية الصوفيةَ في ذاتهوا، وفي مو اجهتُها للَذر الضذ(54)،







 انظر: ابن زروق، تواءد التصون، هرجع سابق، ص147. يتول أبو الحسنٍ التُشتري:
أنيد به التشبيب عن بصض ما أدري
فابصر أمرأ بلْ عن ضنابط الحصر

وما الوصف إبا دونه غير أنـي



الفصل الزابع العانل نهـن)

إلى فتح باب التأويل أمـام المتلقي وارنياد القصيدة لمجالات من الدلالــة لا تكــــاد تَحدَها حذَود.
آخرها: عمد صـاحب القصيدة الصوفية في غزلباته إلى تمويه القول و العدول عن معالجة مـاهيةَ المحبوبةَ وتجربة الحبٌ بالقول الصريتح، ولعــل مـــن أبــرز
 الإنشار فَ في القصيدة الصوفية، ويشهن لذلك مطلع التائية الكبر ى لالبــن الفــــرض


 أنفَسههم"(55) . يقون ابن الفـارض:






 و اسنتطاع النصس بهذا التمويه الجمبل للقول، أن يشكل لنفسه آلية جمالية للافـاع عن التجربة الْسوفيةَ ضد المستمسكين بحرفية الدلالة، والباحثين عن و جوه المطاعن، فاحتلت المر أة المحبوبة مكانها لنكون وجهأ تسفر بـه الحقيقة على عالم القــصيدة، ويكون الإبهام في العبارة اللغويةَ وسيلة هعتمدة للإِهام بحقيقة الحقيقة .


(56) نيوان ابن الفارض، مرجع سابق، ص ص 83-84.

$$
5-1-4
$$

 المباشرة على القصيدة الصوفية من حيث درجات حضور العاذل لـــينيني فيهــا، ويمكن القول بوجود مظهزين لهذا الحضور :

## الخظهر الأول: المضور الشبحي:

حيث أخذت صورة العاذل الايني تُخايل بين أبيات القصيدة الصبوفية، وأصبح من الممكن رصد ملامحهه وسماتها الثشبحية أول الأمر، فلم يكن للعاينل الايني في
 وتلميحات تتخذ مظهر الردً من الصوفي على نقد العاذل لمظاهر السلوك، وعلى غمز العاذل إياه بالبعد عن طريق الاستقامة و التزام سبيل أهل الفلاح و العصمة. ونجـ في شـعر ابن الفارض مواضع كثيرة يبدو فيهها العاذل الايني متلفعاً بعبارات المجاز والإيهام دون أن يسفر بوجهه؛ ليكون عنصـرأ فاعلاُ في شعرية القصيدية، يقول ابن الفارض:
 أتعبيت نفسك في نصيحَّة من يــرى أن لا برى الإقبـــلا، والإفْلاحا



 وليس فيمـا سبق من أبيات تَحديدّ لمـاهية العاذل على مستوى ظاهر النص، إلا أن هناكك من العلامات اللغوية الدالة مـا يمكن أن تنقودنا إلى ترجيح القـي بان المقصود فيها هو العاذل الديني دون غيره. تبدأ الأبيـــات بــأداة النــــاء

(الفصل الرأبع العاذل نـطـا
 منيا (58) و المشنتَّق هنا هو الأنا الثـعرية نفنسها، وهي التّي تشبير إلى الآخر مسـن


 ولا نكاد نعثر في هذا البيت على مـا يدل على نوع العاذل إلا أن "مليا" وهــي
 الطويل القائم بين الفقيـه و الصوفي الذي بدأ منـ زمن طويل ولم ينوقف عنـ زمن الثشاعر، وهو عذل بين تبِارين متافرين مختلفين في رؤية الوجود وفهم الآبين" ثم ما يلبث النثاعر أن يخنتم اللبيت بجملة دعائية "لا بلغت نجاحا ولا" يدعو بـها على العايذل بأن لا يوصله الشه تعالى إلى النجاح ويبلغه الفلاح. وربما عثرنا في اللیت النظاني على مـا يدل على أن العانل علنل ديني، إذ يقول: أنتعبت نفسك في نصيحة من يرى أن لا يرى الإقَـــال والإقلاحــا.

فمن الصفات الملازمة للفقيـه أنـه ناصـح ملح في نصيحته لأنـــه بيرجــو منهــا الإصـلاح و الفلاح لمنصوحه، و لإلد الك الأنـا آلية العاذل الديني في النصـح نجــهـا تزد عليه بأنك عذلت وتعبت في نصيحة منْ رأيه أن لا يرى الإفبـل و لغ الإفلاح،
 وللرؤية في البيت وجهان، أولهما: الرؤية بمعنى الاعنقاد و المذهب؛ و الرؤيةَ التي

(58) وريت في الترَ آن في سورة مريم، في الحوار الذي كان بين إير اهيم - عليه السلام - والبيــه، ا!
 الآية 46، وفي (مليا) قَ لان: الأول مليا أيْ مدة بعيدة، والثاني مليا بالزهاب عني والهجــران قَبـل أن أَثخلك بالضرب حتى لا تقَر أن تبرح.

$\qquad$
 بـاطنه وفي ظاهزه بحيث لم يبت عنده مـا يغاير ربيه هن كلَ شبي"(59".



 بأن تزى عدمـه وزو الله، تبرمـاُ منها من ذللك الذي لازمـها طو بِلا و أغلظا لهـــا
 النبزة العالية المستخدمة في هذه الأبيـات من نداء ثم أمر يتلو ه دعاء ويردفه أمر :
يـا عاذل + لا بلـنت نجاحاً + أنمبت نفست + أقصر + عدمتكو + أطرح

 و النبيانيـة و الاججنماعية.
ولعل من المرجحات التّي تذهب بنا إلى حمل هذه الأبيات على العاتل الانيني
 و العدّل:

## 

 ور اءه صديتِ.
 وليس كلاهما لصاحبه بالضدٌ المعاند ولكن نزوع الفقّه إلى ملامةَ المتصوف في حبه للحقبقة قد أفسد الأمر على ثُلانة الأطر اف من جهتين: أو لاهما: جهة العافَة بين الفقيه و المتصوف، والأخرى جهة العلافة بين المحبوبةَ والأنا.
(59) النابلسي، شرح تيوان ابن الفارض، مرجع سابق، ج37/2.
$\qquad$

ونعن هنا كان من الصـوفي اللتبرم و الضيق و النفور من علامة ذللك الـــمديقت.


 عن ابن عساكر و الحافظا المنذري، وكان و الاه فارضاً بكتب الفزوضن على النبـاء
 هنصبـه ليكون قاضي القضـاة لكنه أبي (60 ${ }^{\text {(6) }}$

 هي عين الإفساد عند الصوفي، وفي هذا التباين علة تحول الصديق إلى عــاذل،

 البـاطن، يقول ابن الفازض:










 يخاطبون منكأ عظيما، وإذا مشّى في المدينة يزديم الناس عليه يلتمسون منـــهـ البركــة و والــدعاء، ويقصدن تَتبيل يده فلا يككن أحدأ من نلك بل يصانحه. وكانت ثُيابه حسنة وراتحته طيبة".

$$
\begin{aligned}
& \text { انظز : ديوان ابن الفارض، مرجع سابق، ص21. } \\
& \text { (" المزجع المابق، ص112. }
\end{aligned}
$$

ولحلنا نرى في الصوزة التَى أبرزها ابن الفارض للعاذل ما يكثّف عن بـــــ

 التجربة الصوفيةَ من صورة مغايرة لالثك السائر في طريق الحقَ قو امهـا ملازمة
 أهل الحقّ صمنأ ويصبح الصمت لهم سمتأ، يقول ابن الفارض:








 يِّول ابن الفازض:






$$
\begin{aligned}
& \text { (92) المرجع السابق، ص107. } \\
& \text { (33) المرجع المـابق، ص53. }
\end{aligned}
$$

 $\qquad$









 القر آني وأسـاليبه وصور هـ وقراءة التائية الكبرى لابن الفارض نكثنف بما لا يدع مجالاُ للثّك في التَعبير

> عن هذه الخصيصـة:



فَأَتْتَ بهُنا المَجْذِ أَجْرُ مِنْ أَخي اجُ


 فهم المقصود بالاتحاد، ثم تحذيزه من الركون إلى رؤية الطائفة المتزمتة للاتحاد


 عجا
(55) يوران ابن الفارض، مرجع سابق، ص118.




بالنحديد و انتشغالههم عن حقيقة الاتحدا و النتفزيٌ.

أمـا قوله: "ومن عداه شرذمة حُجت بـأبلغ حجة" فـالر اجح أن المر اد بـة طائفــــة

 النصالح.... وصل العيد السالثك إلى علوم الكشف و الوجدان واسنتغنى بالعيان عن اللدليل و البر هان،.. قال الشثيخ رسـلان اللامشقي: الناس تايـهون عن الحق بالتعقل

فإن النظر بـالعقل اجنتهاد"(66)

 وصتّهم عن التمطاس منابع العرفان.

 مذهب لا يصعب علينا التمـنسه، فيو يخص المنكلم بنعت اللاحي، وينعت الفقيــهـ





ونكثف لنا هذه الأبيات عن علاقَة الأنا باللاحي والواشي، فتشبير إلى اللاحي


("66) عبد الغني النابلدي، كــف السر" الغامض في شُرح يويوان ابن الفارض، مخطرط، ص173.
("َ) ديو ان ابن الفارض، مرجع سابَ، ص90.








 خصـومتّه على بطش السلطةَ وهيبَة النـطان.

 بـه نعتَه العلذل بـ بـ "المتعنت":





 و لاحقيه من شعر اء التصـوف.
ومن ثُ انتصر ابن الفارض دوائمأ لصوت الفن على اللنصريتح بالمضمون، و لإيثار
 ويعني به نلأك المثلقي الذي يعنمد الأوقَ و الكثف ولا يلوذ بجبل الععلى وحرفية النقل.
 إذ كان يُلمَح ويُعَرَّض بالعانِل الديني بصورة شُبحيةَ غير مباثشزة في غير هبدام
 ببيان الصر اع بين الفقيه و المنصصون(69) ويوجب هذه الملاحظة اللتماسُ العلةَ للمفارقَة القائمةَ بِين مظـرين مختلفين في
 وسنعرض لذللك الأمر بفضن بِبان فيما يلي من حديث، يقول أبو الخسن الثششتري في بعض شعره الفصيح:





 من التجزبةَ وجهله بحققتَهاه
لذا فإن العاذل الايني مستفز في علافتّه بالأنا، ولانيميا عنـ غيابهـا عن عــالم الحس وفنائها بالمحبوبةَ، ويشُر ع العانل حينّذ في تكفِّر الأنا ووصمها بالضـلا وعنـما تبيت الأنا في "خلوة الزضـا" - وهي خلوة لا تقبـــل العـــاذل و لا الغيـر بإطلاق - تفنى شيئًا فشيئًا في الحقيقة، وليس لذلك الفناء من تفسير عند العـانـانـ إلا القول بأنه حلول الأهو اء النفسية في الأنا واستيلاء الطبيعة البــشرية عليهـا. و الستخذام الثششتُري لفظ "الناس" يحيل إلى العاذل خاصـة دون سـئر الناس، وذلكّ
 الششُتري لآلية الإضمار وعدم البوح على ما فملنا القول فيه من قبل.
( ${ }^{99}$ ( انظر : ديوان أبي الحسن النُشُنرَ ( ${ }^{70}$ ) المرجع السابت، ص34.

الفصل الر/يع الحازل ندئنا $\qquad$









 وتتزل تجربتها منزل الحقَ على حين تنزل الطرف الآخر المدعِي منزل المبطل


 عينّ النصبيرة، "فإتها لا تُعمي الأبصار ولكن تُعمي اللكوب التي في الصندور"(72).


 عاهِتَهما بالوجود والحقِيةًة. يقول أبو الحسن الثشنتّري:




$$
\begin{aligned}
& \text { (17) سورة النجم، الآيات 2-4 } \\
& \text { (27) سورة الحج، الآية } 46 . \\
& \text { (37) يوران اببي الحسن الثشتري، مرجع هـابق، ص } 41 .
\end{aligned}
$$



 الحقنل اللالئم. ولا تَونتا الإشارة هنا إلى أن الثششتري حين عبر عن نظرة الفقيه إلى تَجزبة الصوفي المتحصر في وصفهها تَعبير اً قَر آنياً ذا صلةَ بالمقـــام، و هــو
 هنا إلى سـحر مفتر ى":74)
 فر عون، وكيف أنهم لجولهم بحقيقة أمر مونبى و علاهته بالحقَ لم بروا في ما جاء




 تخالط قلوبكّ بشّاثة الإيمـنـن

$$
6-1-4
$$

## 


 بأنو اعه المختلفة و المؤتلفة سواء أكان عانذلا دينياً أم معرفياً. ولعل العذل الديني هو أخطر أنو اع العذل لأن ميدانه اليُريعة والاتباع وحقيقة


 معركته ضد النصـوف و المنصـوفة.
$\qquad$

من هنا نلحظ أن القصبِة الصـوفية لا تَّترب من العاذل الديني إلا على حرص











 الفصنيح، ولعل في ذلك مؤنشر اُ فوياً على مجال الصر اع بين الفقيه و الصوفي، إلذ




 الصوفي وبراءتّه من مخالفة اللين والعقيدة(75).




 الملحرن المغني، قلى:
عشي ذا المليع فنــي
قَولوا للفقيه عني

## أَيَّ مَذهبْ تَرَينــــــي

أُمـا ابن نو ار فقد جعل من القصيدة الفصيحة سـاحة للصر اع وكان إنجازه في

 للحكم بـادر في ظلمات حجبه، منعلقَ بحزفية النقلل، وسيفضي ذلك بنا لا محالــــة إلى أن نصرف جانباً من عنايتنا إلى شـر ابن سو ار بوصفه المعبر عن موقَـفـ
 الؤجدة الصو فيةَ، ولعلنا و اجذون في قصيدتّه الفائيةَ النتي مطلعها:


خيرَ معين على رصد الكيفيةَ و المالمـح التي شكانت الحضور العينـــي للعـــاذل
الايني فَي القصيندة الصوفية.



 الايني لسلوك الصوفي وما ينسبه إليه من اللتبنيع الموجب لإخر اجهه من حظيـرة


والعامةَ من غير أولمي العلم.
 بتحلِّل مفصل، ونورِ الآن نص القصيدة:

| الشُريعـة تحيينــي <br>  <br> وأعم أتنـي ستّتـــي |  |  | $\longleftarrow$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
| انظر : ديوان الشُّري، مرجع سابق، ص276. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (76) |  |  |  |






















 23- وإن شكهكت فلا تنكر" لتســلم مــن

لو كنت بالصدقِ في الإنكار مُتَصفـفـا
 كهــا تحبُ، وهذي شيمـــُةُ الظرُرفَـا كفَرتني غَيْنــرةُ للايـــن أو أَنَفَ



 يُسْتَتْبَعُ النـاسْ عمن نهج هيهـاتَ بل ودُشُم يَسْتُوجـبـُ الزَلْفَــا















الفصل الرابع العانّل نمطا
وليس يضبظـــهُ وصـــنـُ إذا وُصفَــا

















[21] تُصحف، الصحف: قال صـاحب القاموس: الصحيفة الكتاب، والجمع صحائف ومـــنـ،


 [22][ الكنف: الصبِانة والحفظ. [23] الخلف: أي الخلفاء: جمع خليفة و التي يبقى بعك.

## تقليل المصميـيدة:

تأتى معالجتتا هذه القصيدية على مستويين:

 الالصن، ورصداً لآتار الاحتفاء بالمصنمون على حساب النصصريح بالمضمون حيناً آخر.
 ولصر اع الفن و الفكر من جهةّ أخرى.

## أولاّ: البـنيـة المــمونيـة:

تمتل فائية ابن سوار مجمعأ لأذطر المسائل التــى كانـــت مــــار الخــلا و المواجهة بين الصوفي و الفقيه، ويمكن إجمال هذه القضـايا فيما يلي:

$$
4 \text { - العقل و الهوى. }
$$

[29] أكفـر : دعاه كانز أ. انظر : القاموس المحبِّ،، مـادة: كنر .
[33] تزلغــه: الزلف الثُزبُبة.

 عبرة، وما سواه فتتة". انظر : أنور فؤ اد أبي خزام، معجم المصططلحات الصو فية، مرجع ســـابق، مادة: السماع.
[42] القو ابل: جاء في القَاموس : قوابل الأهر الر الو النُّهُ
الحافـا: أيَ الحلفاء، وهم المتعاهـــون على النمـرة. والمتصود هنا: أن الخلّ تتوع بين كــافر
باله ومناصر له.
[45] [52 محارف - الحرفا: المحارت بفتح الراء: المحود المحروم يطلب فلا يرزف وهو خلاف المبارك.
[52] [53 [5تيم: تُطلع نحوه ونظر إليه.
[53] تسمج: تقتح وتخبث.

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { - الظاهر و الباطن. } \\
& 2 \\
& \text { 3-3 النقل و العقل. }
\end{aligned}
$$

|لفصل الرابع العانز نمطن
5 ــ علوم الخلق و علوم الحق.
6
وفيما يأتي تفصيل وبيان:




 مناط الاهتمام، وفيّه مجال التكّبر و التّألع.
 الباطن في القيام بالتكاليف الاينية التى أمر بها الدين، ونبّت له من صحيحع النقل، وليس

بعد هذه الغاية اللقريبة للفقيه مطمع. فالظاهر هو المقصود بالأصـل و الباطن له تبع.

 الصو في ينبغي أن يكون غاية اللساللك ومناط الْصَد، وما التأمل و العبادة و المجاهدات إلا وسائل لنتحقيت المقصـود من حبَ الحقيقة و الفناء فيها و اللبقاء بها. هكذا يتعاكس الاتجاهان؛ فأحد الفريقين هو عنا الآخر محتجب بظاهر الكون، غافل عن حهيقَة البـاطن، وجاهل بأسر اره. يقول ابن سو ار :


 القصصيدة الصوفيةَ جلير أُ بالرثاء والشتفقة؛ إذ الصوفي مُطلّع في هذا المقام على عو الم

لا مجال للفقيه و لا للعقل الغريزي في اقتحامـها واستكشاف خو افيهها:
فليبك من تحجب الأكوان باطنَه
(78) ديوان ابن سوار، مرجع سابق، ص 321.

إن المحتجب بالكون ــ عند الصوفي ــ لا يستطيع أن يتجاوز مـا هو عليه من الحال؛ إذ هو مشنول بالظاهر عن الباطن وبالقتشرة عن اللنـــاباب، ولا ينبغــي أن






أخرى ذات صلة وثيقةَ بها ونعني بها ثتائيةَ النو حبي و التعديد.

## 2- التوحيد والتعديد:


 الظّاهر وتجاوزه فهو سببِل الصوفي إلى إدر آك الوحدة القائمة ور اء الظاهر المتّعدن.

 على القائل به بالخرو ج من الملة(80).

$$
\text { ("7) المزجع السابق، ص } 323 .
$$









 ذكر وسماع وكان ابن الحكيم الحموي حاضرأ في ذلك المجلس، فغنى المغني من شعر ابن سِ سوار تورله:

 انظر: ابن شُكر الكتِي، نوات الوفيِات، تحتِيق إِسان عباس، بيرِوت، دار صنائر، ج3 / 383-384.

الفصل الرابع العاذل نمطنا
غير أن للصوفي في هذا المقام قو لا آخر؛ إذ إن الوحدة لا تبدأ إلا كـــن ذات
 :ات السالتك(81 )، وهو ما يعبر عنه البيبت الأثغهر :
 و هكذا بات الساللك هو قائم اللتوحيد لهذا الكون المتّفرق في موجويداته :

 الذهول عن التفاصصيل، وبتجاوز العقل يكون تَجاوز الاحتجاب بــالكون، فالـــسكر
 الصتْتٍ والنكوت، والستدبار الحوار والجدل مع أهل الظاهر فبها يفنى الصوفي عن كلّ ما بـو اه:
فكان عتك سكوتي رحمة لترى كما تحب، وهذي شيمة الظرفا (84)

## 3- النقل والعقل:



 النُرعي الذي يستتد إليه الفقيه و الصوفي ليقيم كل منوما الحجة على الآخر . (18) يُرل ابن الفازض في تأيتّه الكبرى:

## 



$$
\text { انظر : :يوان ابن الفارض، ص } 156 .
$$

(1) ينسب هذا البيت إلى الإمام على بن أبي طالبـ. انظر : عبد العزيز سيد الأكل، من الشعر المنسوب



$$
\text { (+8) المرجع السابق، ص } 322 .
$$







 ثيزين، وبذلك يحجب نفسه عن عو الم ما ور اء العقل. يقول ابن الفارض:







كلام الحقَ "وما ينطق عن (الهوى • إن هو إلا وَحْمٌ يوحى"(86).


 أن الفقيّه و وفف عند ظاهر هذين غير متجاوز هذا الظاهر إلى الانفتاح على علا
 يعبر عنه إِبنٍ سوار في فائيتّه، يقول:


$$
\begin{aligned}
& \text { () () يويو ان ابن النارض، مرجع سابق، ص } 165 \text {. } \\
& \text { () (36) سور النجم، الآية 3-4. }
\end{aligned}
$$

الفصهل الـرابع الحعانل نمطا" $\qquad$

 النقل و الـقل و الحقيقة من جهة أخرى.

## 4- العقل واهوى:


 أن يكون موضع الاتباع. فالعقل "هو الذي دلَ على الإله و أمر بطاعتّه و امتثــــال

 عليه محكومأ، ولا أن يصير - وهو الزمـام - مزمومـاُ، ولا أن يعــود - و هــو النمتبو ع - تابعأ.... ${ }^{\text {(88). }}$
 والعقل طارئ وتبع. يقول ابن عربي: "وأعظم مجلى يعبد فيه الحقى وأعلاه هــو الهوى كما قّل: "أفر أيت من اتخذ إلها هو هواه"، وهو أعظم معبود، فإنـه لا يعبـــ شسيء إلا بـه، ولا يعبد هو إلا بذاته، وفيه أقول:








ط (2) 1993، ص ص 17-18.

 السمائه... والهوى معبود مطلق لا يعرن حدود الشرائع، ولا يميز بين حلد وحرامه، فتد ير انق العابـ
 انحر اف عند الصوفي وإنما الانحمر|ف صفة موقوفة على العقل، ونهـج الهــوىى هو طريق السالك وصر اطه المستقيم المفضي به إلى الحقيقة، فاللحقيقةّة لا تنال إلا من طريق الحبت، ويعتمد الصوفي في هذا المقام على قولهـ تعالثى: "فـــــوفـ



 و إذن فليس العقل و الهوى نقيضين بل إن العقل و الهوى إذا وقع لهما التماهي كان













 إلهه هو امُ أي ليس له هوتى إلا إلهـ نهو هو هواه، وتوله



 النظر: عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (ابن الالباغ)، مشازن أنواز التلرب ومغاتح السرار الغيــوب،


الفصن الرابع (لداذل ندطان
صرفأ، والعقل ميز اناً يعرف به صدحة الإيمان وفِسـاده، قالل ابن الجوزذي: "اعلـــم


 وذلكم هو حاصل قول ابن سوار في مخاطبة المحبوبة الحقّيقة:

فالثوى عند ابن سوار نهج، والنهج هو الطريق المسيتقيم، وانحر افت الععلّ عن نهـج الهوى مفض إلى الوقوع في أسر الاحتجاب بالظاهر عن الباطن وبلآتدت عن الوحدة.

## 5- علوم الفثق وعلوم الحق:

 علوم الخلق وعلوم الحق، فأما علوم الخلّق فمر تبطة بالمعرفة الفقوية وهي وهي معرفة


 المعنمدة للى الفقيه، فالعقل عاجز لا يدل إلا على عاجز ملا متله: واعلمْ بأنَ علومَ الحقِّ واسعةُ
 "وارد الحق"(95) وهذا الو ارد واحد في حقيقته وإنما يختلف أثره باختّلاف متلقيه،
(82) ابن الجوزي، نم الهوى، هرجع سـبق، ص 18 . 18.





 لانا علما" الكهت، الآيّة 65.
 كثن المحجرب، ص629، والتهاتوي، كثاف اصطلحاحت الفنون، ص 1066.

## 

 الرووح من أمره على من يشثاءَ من عباده"(96).
يقو ل ابن سـو ال :



 العلم من الصحف هو عين الحقتِةَة وما ئلثك إلا لاحتبَاس رؤينَه في عقّل العقل:
 وقَ تصحف معنى النقل معتمدأ أن الحقيقة في تقليبه الصُحفا (98)






## 6- تضايا السلوك (الرقص والسـماع):

لم تكن عقيدة التّصوف وحدها موضوع النقـ ولا ومناط الهجوم من الفقيه؛ بل كان


$$
\begin{aligned}
& \text { (79) ابن الجوزي، تُليس إبليس، مرجع سابقَ، ص } 352 .
\end{aligned}
$$


أَفرد ابن الجوزي لـذْه القضنية قَر أُصـالحاً من كتابه "تكلبيس إبليس"، وكان على




 علم لا يْبْغي أن ينكلم فيه إلا من كان علا علأ بها ومن نكلم فِي علم السمـاع بلا علم فقد سنتر المعنى اللاني كُثفا (101)


 جنات القدس، ولُهزا تشغلهم تلك اللأات الروحية الو اصلة إلى أزواحهـهـم عــن

 فيغنو الاهتز از الخارجي مظهر اُ للاضطر اب الداخلي، وبذلك بر2 ابن نو ار على ملحظ الفقيه في تجريم الرقصص؛ إذ الرقصس لِين حالاُّ دائمأ و لا لازمأ، و إنما هــو

 ورلكنه طبع للجبت ومظهر للِنستجابة:

##  والرقص للجسم طبع للأــام ولن يستّبع الطبع إلا هن إليه هفا(103)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{101} \text { ( }
\end{aligned}
$$

 الكتب المصرية، 1996، ج28/2. ( ${ }^{103) ~=ي و ا ن ~ ا ب ن ~ س و ~ ا ل ر ~ ، ~ م ر ج ع ~ س ا ب ق ّ ، ~ ص ~} 323$.

ولعل وقوف الفقيه عند الظطاهر قـد أفسد عليه فهـم حال النسالكَ في هذا المةَـام، فحكمه منصرف إلى من بِراه على ظاهر هذه الحال، في حين أن الرقصص متّعقّ
 اختّلاف باعتبار الصورة وإن كان الباطن واحـأ في كلُ حلى:
وربب مضطرب عن السماع بُرى وسناكن في اعتبلر الصورة اختلفا (104)

$$
7-1-4
$$

## آليات الخطاب الاحتجاجي:

 عالج فيهها قضية العاذل الديني في حضوره العيني؛ ونأخذ الآن في بيــان آليــــات الخطاب الاحتجاجي في هذه القصيدة، وهي آليات ملتزمة بآداب التصون كمــا


 و عدم الإدلا بلطاعة أو التَّبير بالمعصية، وتونيع باب العذّر للمخالف.
 على مواطن اللز اع، فكان لابد من اعتماد عدن من الآليات الناجعة في مواجهـــة
 الوسائل الذر ائعية التّي يتحقق بها المقصود من الخطاب. ولعل أجلى هذه الآليات في القُصيدة ما يأتي:

## 1- المقد هـة الغزليهة:

تبدأ القصيدة بمقدمة غزلية تستوحي تمَاليـ القصيدة العربية عامــــة و القــصيدة الغزلية بخاصـة، وهو تَقليد شاع في معظم قَصـائد الشـعر الــصوفي فــي القــرن السابع الهجري:

الفصل الرابع العاثلل نمطاً $\qquad$
يا هــن يعلم غصنـن البانـــة الهيفــا والصبحُ يجلو بضاحي نوره اللسدفــا



وبقطع سبزورة هذه المقامة إثـارة صريحة تستحضر العـــلـل عـلـى جهــة الإقحام الصـادم والسخرية البالغة:





 يبّو مقحماً عن قَصد؛ إلبراز المفارقة بين المو قفنين. ويبذو ذلك الاستحضنار للعانل ضرورياً؛ فهو شُريك فاعل ومؤثر في التجربة
 المحبوبة الحقَيقة: توريد خـك يا مسن لا شبيــه لـــه أضحى بسفك دمي في اللحب مـترفـا
 ماذا على اللحظظ لو شيمت صوارمـه ومـا على عطفك النشـوان لــو عطفـــا

 التر اث لتحمل التجزبة الصوفية من جهة أخرى، فالشاعر العربي القّديم جعل من

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{105} \text { (يو ان ابن سوار، مرجع سابق، ص ص 320-321. } \\
& \text { (106) المرجع السابق، ص } 321 .
\end{aligned}
$$



 غير أُن المحبوبة في القصبية الصوفيةَ من طر از مختف كل الاختّلاف لمــــا

 الستصحاب الـزل هو المنخل المنوَعَ لخطاب الحجاج مـع العانل الديني، وكانتت هذه المفَّمةَ إحدى اللاليات النّاجعةَ المصطنعة لتحقيق مقصود الخطلب.

## 2- التأُفـ:

لا يكون الحجاج ناجعاُ إذا جاهر الصـوفي بالعداوة وصـادم بــالخـلاف، ولَــ أدرك ابن نسوار هذه الحقيقة فاعتمح آليةَ تَألف القلب النافز، فنمى العو اذلل "جيرة" وإن نسب: اللْتهم "الجوز " في الحكم:
وما على جيرةٍ جاروا بحكمهم

فأثُبـت له حق الجار وإن حمل عليه وصف الجوز، وأباح له من نفسـه ما ثـاء لـه لَدَدْهُ في الخصو مـة و إهدار حق الجوار و الأخوة في القصينةَ:
(


 كان النسيب كذلث فهو المصاب به الغرض".

الزٔزهرية، 1980، ص134. وقال ابن رشيق في هذا المقام: "ومن حكم النسيب لالي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون مسزوجـi بما بعده من مدح أو ذم، متصلا بـه، غير منفصل عنه، ... انظر : ابن رشيق القيرو اني، العمدة، تحقيق محمد محيي الكين عبّ الحميد، بيروت، دار الجيل، د.ت، ج117/2.
(108) (ديوان ابن سوار، مرجع سابق، ص 321.
(الفصل الرابع التحاذل ندطا] $\qquad$



و الثتاعر الصوفي ينزه قصنيدتّه عن أن نكون معرضنأ لإيذاء المخالف، أو مجالًا
 الر غم من الخلاف و ما أصـابـه من ظلمٍ القول و وايذاء الخصم:
 هيهات مـازلت مـا بين الألـام كمن صـحبْتْهُ عرضهُ للوم أو هدفا (110)

فالصـوفي يونـع باب العذر لعاذله ويجوز اللفقيه الثك ولكنه بنكر عليه الإنكار : وإن شُكت فِلا تنكر انتسلم هن إنكار مـا قَرْت تحقيقَه الخلفا (111)

فـالإ:كاز صدود عن طلب الحقَ و الحقيقة و احتجاب وتحجيم للفكر و العقل،، أما
الثشك فِإنه قِ يكون حافز اُ لطلبِ الحق وبلو غ الحقيقَة.
 محدودأ بقارتّه العاجزهة عن الإحاطة بأنسز اره:


أو قَل فعزرك عندي جد متسعع لو كنتُ بالصدق في الإنكار متصفا(112)

 من حدود، و مـا ضيق من و اسـع، وما خلض فيما ليّس لـه به علم ولمتا بَآته تأويله.


## 3- اليتعريـية:

لا بنبغي في المنظور الصوفي أن يكون التألف مزلقاً إلــى المداهنـــة، ولا لـن

 لحقيقةَ موقف العاذل الايني من النصـون، إن العاذل الايني يصدر في عنله عــن النقيصنتين، الجهل و الحسد:
أحدث الناس عن إنعامكم فيرى لـي حاسد منكــر منهـــا لما عرفا أو جاهل بي في إسراره مرض عندي لهه لو بغى مني الشُفاء شفا (113)

وا الجدل والحسد صفنتان متلازمتان، فالعاذل الايني هو حانست للكنا وجاهل



 على الساللك منكر وحاند لها في آن (114) . والثناعر الصوفي يضيف إلى هاتين النقيصنتين عدم الــصدق فــي الإنكـــار، وطلب الُنمت و الصيت عند العامة:
لكن تكلفته عشقاً لمرتبة الظظهـ هـر لازلت مشفولأ بها شُغفا(115)

للمداهنة والرياء واستغفال العامة لإيهامهم بأن الإنكار عنده إنما كان لغيرة علـى الدين، وأنفة من أن تستباح حرمه:

(") المرجع النـابت، ص 321.
 والتضافر الوظيني بينهما. ( ${ }^{115}$ ( ييوان ابن سوار، مرجع سـبق، ص 322.

الفصل الزابع العانل ندطا
فما قنعت بـه حتى اختلفت لمـا أشعتّه لتجير الظلم والجنفا (116)

فالفقيه العاذل في علاقته بالعامة مُر اء؛ متوجه بالخطاب إلى من يفتقت التمييز ،
 يظن بأنه قد الستطاع أن يقرب قلّوب الناس إليه ويسنميلهم نحوه:

يخلل أن قلوب الخلق تزلفه هيهات بل ودَهم يستوجب الزلفا (117)
 الالي يخطب ود الععامة، ويتقربب إليهم بتمسكه بظاهر الشريعة وتكفيرَ الــصوفي في بـلوكه ومعنقـة ه(118)
يستين لنا مما تثقم أن اصطناع المقَمة الغزلية بين يُي مخاطبة العانلّ، وتألفه من
 بحقيقة أمره إنما كان مقامة لا محيص عنها للآلية الرابعة من آليات الخطاب، وهي




$$
\begin{aligned}
& \text { (16) (16) المرجع المابت، ص ص 322-323. } \\
& \text { (17) المزجع السـابق، ص } 323 .
\end{aligned}
$$




صنــى بــلا عـــم وصـــام لانــهـ


 انظر: ديوان ابن سواز، هرجع سابق، ص 437.

فالثثاعز الصوفي في نصحه إنما يصنر عن عفو بعـ مقارة، والمتنار اج للمخالف إلى حظيرة الحقِقة في رفقَ جدير بخلقَ النسالك.

## ثانيـَ : البنيـية الفنـيــة :






 وشتعورية لتَجربة التصون من جهـة أخرى.

 للقصيدة، والكشف عن مظاهر التعالق بين ما هو نفني شعوري وما هو حجـاجـي عقلي، وانعكاس ذلث على المسنوى الفني للقصيدة.
 1- المحبوبة.
2- العاذل المتمشيخ.
3- تجربة الأنا.
وجدير بالذكر أن هذه المحاور لا تتتظم في القصيدة النتظامأ صارمأ على التّسلسل



 العاذل ليختّم به الثُاعر قصيدته مورداً حاصـل موقفه من نلك العانل المتششيخ.

$$
\text { (199) المرجع السابق، ص ص } 324 \text { - } 325 .
$$

(120) محمد غنيمي هلم، النتق الالبي الحديث، النقاهرة، ننضة مصر، 1977، ص 324.

الفصل الدابع العازل نمطنا $\qquad$
 بحنـب ارتباطهها بالمحؤور النبابئ ذكر ها.


رسم بياتي لارجة شعرية القصيدة

## الحمور الأول: ذكر المببوبة

يتصنر ذكر المحبوبة القصيدة في وصف يستحضر نـــرالث الــشـر الغزلـــــي ويستمد صوره وأدواتته ومفردات لغنته من تقاليد اللقصيدة الغزلية العربيـة. فافنتّاح القصيدهَ بهذه المقدمة هو اففتّاح بالمحبوبة و هي الحقيقة التي تُمت مركز الحدث،
 الصديق المو افقق على سو اء. ولو لا عاهة الأنا بالمحبوبة ما كان اللنص الــشا وجود في النجربة الصوفية، فالتجربة الثعرية ترددد حائر بين اللوا و و الكتمان في

 المتحاننيتين من جهـة الفن، و المؤتلفتين من جهة التجربة.
 بالوصف المعنوي، فأما الأوصاف الحسيةَ فإنها محاولة لتحقيقَ التمثيل والتَ شبيبه المبرز لمظاهر الجمال، والمشعر بما وراء هذه المظا المـاهر مــن قيمـــة الجمـــلى الا المحلقّق. أما الوصف المعنوي فيو الآلية القادرة على إخرابج الوصف الحنـي من ضيق التجزبة الغزلية العذرية البى سعة التجربة الغزلّلية الصوفية. ومن خال الرنم البياني نلاحظ على منواليـة الأبيات الو اصفةَ للمحبوبة (1-
 والتشكلات الاستعارية، أو باعتماد أسلوب النداء وسيلة لمناجاة المحبوبة وتعبير أ عن حميمية العلاقةَ بينها وبين الانانا، وتَتخلل هذه المتو اليةَ الو اصـــفةَ للمحبوبــة إبُار تان تستحضر ان العاذل في قوله:
واشنغل أجاتب عشاق التمشيخ بي فلست عنـئ بما قالوه منصرفا(121)

وثقوله:
وما على جيرةٍ جاروا بحكمهم لو أنهم بنلبوا للمغزم الالنصفا (122)
 المنوترة بين الأنا والمحبوبة من جهة، و"عشاق التُسُّيخ" من جهة أخرى، وفيه كثنف لسطوة المحبوبة على عشاق التمشيخ وإقرار بقدرتها على إنشغالهم بالأنـــا؛ رغبة منها في التشبث والاستزّ ادة من المعاناة في التجربة.
( ${ }^{121}$ ) ديران ابن سوار، مرجع سابت، ص 321.
(

الفصل الرابع العاءل نديا)
أما في البيت الثانتي فيستحضر العاذل الديني موصوفاً بنـت الجـا
 هذا المقطع من القصيدة، وكما هو موضتح في الرسم البياني.



 تحقيقأ للتوحيد، واستبعادأ للتَفريقَ والتُديد، وإظهار أ لرؤِية الوحدة في الكون بين المختلفات ظاهر أ والموّتلفات باطناً.
وتنتهي القصيدة في هذا المحور إلى البيتين:
أحدث الناس عن إنعامكم فيــرى لـي حاست منكر منها لما عرفــا


ليكون إعلانأ بالدخول في الغرض المقصود أصـلة في القصيدة، باستّاعاء العاذل والاخول في مشتبكات العاقةَ بينه وبين تَجربة الأنا، "فالعاشتق يستجلب العذّل على
 القصيدة بالهبوط، إذ تختلط بلغة الععل، وهنا ما يوضحه الرسم البياني آنفأ.

## المهر الثانِي: الهاذل الـتمشيهغ

تببأ شُعرية القصصيدة بالتّني حين تستبدل لغة الفكر بلغة الــُشعر، ويـستحيل
 الوجود، ويكشف عن جهل العاذل وحسده، وتّملقه لعواطف العامة، ونكا


$$
\text { (233) المرجع السـبق، ص } 321 .
$$




وتَ انستقزت في أدبيات النقا الأدبي العربي مبادئ النميِيز بين الخطلبية و الشُرية

 الأرسططي في قَوله: "إن الأولين إنما كائوا يقررون الاعتقادات في لالنفوس بالتخنيلي اللثنع ي ثـم نبغت الخططابة فز اولو انقرير الاعتقادات في اللنفوس بالإلنّاع"(127) وإذا حاكمنا قصيدة ابن سوار إلى هذا المبـأ وجدناها في هذا المحور تصنحى بالنتعريةَ لصـالح الخطابيـة، ويبّو ذلك واضـأُ في الزسم البياني، إذ إن مــو اطن
 المو اضتع التي نوجه الحديث فِيها للعاذل وعن العاذل، وذلك في الأبيــات (14 (1) 15، 22-43، 54-60) أي ما يِعايل أكثر من نصف عدد أبيات القصيدة. ويعوپ
 نقاط الخلا الفكري بين الطرفين.

## الحمور الثالث: تجّربة الغَنــا

 تَاخل الأبيات المعبرة عن المحورين، وكسر إلى حَّ مـا حدة الخطـابيةَ حين تَحول

(



 هن التخييل والإفناع، ص ص 62-71. (



الفصل الرابع العانل ندطi" $\qquad$

 أسرار ذاتي تعلو أن يحاط بها وكا


ولعلنا نلاحظ تحول الأنا من خطاب العاذل إلى الحديث عن تجربتَها بــصيغة
الغائب:

 منوما الحضور 'العيني لنأنا، ويناقض الحنيث بضمبرِ المنكلم، كما أن غباب الأنا
 اللْغوي المتّجلي بانتَبال ضمير الغيابِ بضمبير المتكلم.
و إذا وضعنا البيبت النسابق لابن نسوار في معَارنة مع وصفه للمتمثنبخ بقوله: ورب محتجب بالكون قلت له وفي مقالمي على غير الفحول خفا(129)



وما تلبث اللقصيدة بعد ذللك أن نتّني درجة الثـرية، فيهها لتتود مرة أخرى في ختامها إلى الطابع التَّريري الخطبابي الذي تَيطر عليه لغة الفكر لتخفت معه لغة


البياني وتنثير إليه الأبيات (54-60).

$$
\begin{aligned}
& \text { (128) (يوان ابن سو ار ، مرجع سـابق، ص } 322 . \\
& \text { (129) المرجع السنبق، ص } 321 .
\end{aligned}
$$

 الصوفية خفت صوت الفن و الثـعرية، واتجه النص نحـو الانـو الانغــلاق وتحريــر

التجربة الشعرية.

على أن العلاقة بين الصوفي والفقيه وإن كانت على درجة ظـاهرة اللتوتر فإن القصيية الصوفية سواء في بنيتها المضمونية أو آليات الخطاب المعتمدة فيرهـا أو




 عن الفقه، بل لا يصح دونه، ولا يجوز الرجوع منه إليه إلا به... لذلك قيل: كن
 الصوفية... فمن نُم كان الفقيه الصوفي تام الحال، بخلاف الأي لا فقته لهـ"(130).
 الفقيه بــ "زاء" الفقير ليتم بذللك كمـل الحـل واستو اء القصد. وليس هذا بغريــبـ
 الجنيد : "مذهبنا هذا مقيد بالأصول: الكتاب والسنةه"، ويقول أيضاً: "علمنا منوط
 به " (131)
( ${ }^{130}$ أبر العباس احمد زين زروق، تراعد التصون، تحتيق محد زهي النجار، بيروت، يار البيل،

$$
1992 \text { ،ص23، } 153 .
$$

وتال أيضأ: "لنكل كان الشيخ أبو محـ المرجاتي رضي الهُ عنه، بأمر أصحابه بالرجوع إلى اللعهاء
في مسانل النته، وإن كان عارنا بان به".
انظر: المرجع السابق، ص46.
(131) ابن الجوزي، لثبيس يليس، مرجع سابق، ص185.

انظر : اين ززوق، تواء التصـون، مرجع سابق، ص36.

الفصل الرابع العانل ندطنا

وقَ تَجلى هذا الملمح في شعر أبي الحسن الشُشتري على نحو صريِح وواضح في قوله:





2-4 الهاذل المعرفي:
 وهي علاقة بلغت ذروة المواجهة و المعالنة في النصوص الشعرية للقرن النسابع الـججري. وعرفنا كيف واجه النص الصـوفي مطلاعن العـــاذل الـــيني، لُــِيفظ
 تخر ج عن إطار التأوين الممكن للنصوص النقلية. ويحسن بنا أن نستحضر في إيجاز مناط الخلاف بين الفريقين، لنجعــل منـــــهـ


 وآلته وآليته، إذ وقف عنـ ظاهر النص وحد مجال العقل في التأويل بهنا الظاهر ،
 وأطلق الععلَ من عقاله ليخوض في المسكوت عنه، ويستجلي البــاطن المــــنكّن وراء ظاهز النص.

 بوجود عتبات معرفية مقدسة، ليس من اليسير عليه أن يتخطاها الإــى كــــا وراء المحجوب والمستور • وهكذا استحال العقل نفسه عـــاذلاُ معرفيــاْ فـــي تجربـــة
(132) ديوان أبي الحسن الششتر ي، مرجع سابق، ص43.

 العلانئق و اكتشاف العلل.






 الوجود، و هي منفعلة بالضرورة بما حولها من واردات وفاعلة بِّأِّها في آن.





 وجوه: الأول، معرفة اللتوحيٍ الخاصة بعامة المؤمنين المخلـــصين. والثــاني،
 المخلصين.والثالث، معرفة صفات الوحدانيـة، وتلك خاصــة بأهــل ولايــة الله المخلصين الأين يشاهدون الله بقكوبهم حتى يظهر الحق لهم مـا لم يظهره لأحد من العالمين"(133)
وها نحن أو لاء نرى أنفسنا أمام ثلانثة أنواع من المعرفة: 1- معرفنة التوحيد وهي المـرفة الإيمانية الخالصة.
( ${ }^{133}$ ) أخنـا هذا النص من كتاب "النزعات الماديــة في الفلسفة العربية الإســـلامية" لحسيـن مـــــروة


ـ الفصل الرابع التعانل نـطـن
2- 2- معرفة الحجة و ولبيان وهي المعرفة العقلية البر هانية.
3- معرفة صفات الوحدانية وهي المعرفة القلبية اللعرفانية.
و هذا التتنسيم للمعرفة وإن كان ثلالثيا على الوجه الذي نقّدم فإنه يؤول في نهاية



 المطمئن المكتفي بذاته في غير ما حاجةَ إلى طنب الانستـلى أو البر هان . و هذا التَتَنيم لأنواع المعرفة الأي جاء به ذو النون المصري في في القرن التالت




 ويكون لكل منهما مجاله، فالحكم بالصو اب أو الخطأ مرجعه إلى العقل المنطةــي الجنلي على منسّوى الظاهز، أما الواردات الإلمية والإلهامات العلية والمكاثفات














 هو مر اد البسطامي بقوله في حق مخالفيه إنهم "مساكين، أخذوا علمهم ميتاً عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت"(135)، فالمتصـود بالعنعنة هنا هـي هـي
 منصلة بين ميت وميت. أما من تجاوز حـود العقل إلى المعرفة القلبية فهو حـي لا يموت، وهذا التمايز بين الميت الذي يحيل إلى العقل والحي الذي يحيل إلــىى






 اللـاللك مخاطباً إياه أن "اخلع نعليك إتك بالوادي المقـس طوى "(136).هنا يدرك أن لا سبيل إلى خخول الوادي المقس إلا بخلع النعلين: العــــل المــــادي و الـــنـس
 العلية من المعرفة القلبية الإلهامية، و هكال تتنتي حاجته إلى العقلل، وتنّهاوى تَوى
 رأى ذو النون المصري (ت 245هــ)" أن غاية الحياة الصوفية الوصول إلـــــــي
 للععلّ ولا للرويـة، وذلك لا يكون إلا لخاصة أهــل الله الـــنين يرونــه بــأاعين بصـائر هم" "(137).
( ${ }^{135}$ ) ابن الجوزي، تلبِس إينّس، مرجع سابق، ص 352. ( ${ }^{(36) ~ س و ر ة ~ ط ه ، ~ ا ل ا ٓ ي ة ~} 12$.
 للطباعة رالنشر، طنطا، ط(2)، ص 71.

الفصل الرابع العائل ندطا $\qquad$


 مظاهره في موقف الصوفي من العقلل ونقّه للمعرفة المكتّببة بإعمال العقلّ، وما تَحقق لديه من عرفان لا سبيل إلى وصوله إلا عن طريق القلب، وفي المبحــــ الآتي بِيان وتفصبل.

$$
1-2-4
$$







 يرتفع به ما نر اه تعارضأ ظا ناهرياً بين هذه الأوْوال.





 ملكات وقدرات معرفية يأني العقل على رأسها، "وإذ قَال ربك للملهكة إني جاعل

 بيروت، درا الجيل، 1995م،ص 184.

في الأرض خليفة"(140). كما ورد العقل بصيغ مختلفة في القز آن مقترناً بوظائفه








 الإنساني في القَر آن عقلا و واعياً بطاعة الهُ (144). و إذا كان للعقل متل هذه المكانةُ في نظريةً المعزفةَ الصو فيةَ بما نستّد إلِيه من

 الجو اب عن ذلك إنما يكون في الإحاطة بنظر بية المعرفة الصو فية في نكاملها، وفي

 عنو انها" مائية العقل ومعناه"، وتأتي أهميةَ المحاسببي من حيث إنه من صوفية القرن
 الطبقَة الأولىى، وفي هذه الرسالة يِستظهر للعقل ثلاثثةَ معان:

1- ععلل الغريزة.
2- عقل الفهع.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{(1+0)} \text { ) سورة البقرة، الآية. } 30 \text {. } \\
& \text { (141) سورة البلد، الآية } 10 \text { (14) سورة } \\
& \text { (142) سورة الإنسان، الآلية } 3 . \\
& \text { ( }{ }^{(1+3} \text { سورة الأنفال، الآية } 22 . \\
& \text { (144) انظر : هحمد عبد الش الشزقاوي، الموفية والعقل، مرجع سابق، ص } 57 .
\end{aligned}
$$

الفصل اللابع العاذل نمطن

3- عقل البصبرة.
ويقول المحانبّي عن العقلب النريزي "إن صـاحبه إن سئل أجاب بمــــا يعقـــلـ،

 المحانبي في رنـالته موقف الصوفية من العقلّ بوضوح إذ يقول: "والالذي عنــــنـا أنه - أي الععل - غريزة، والمعرفة عنه نكون "(146).


 الخذّقي (المفهوم العام و المفهوم (لفققهي)، وهما المفهومـان اللألن كانا هـرووفين في البيئة العربية منذ العصر "لجاهلي، وأضفى عليهمـا الإسلام المقاصد الدينيـــة
 أعطى الصوفية للمعل أوسع مدلول عرفه في تأريخه، إذْ شمل كل الحيز المعرفي والخلقي الممكن لاى الإسان (147) و هكأا وضع الحارث المحانسبي بمقو لاته الأساس لاور العقل فــــي الّْجربـــة الصوفية في القرن الثالث الهجري(148)، وصاغ رؤيته في هذه المسألة على نحو
 "وقَ زعم قوم أن العقل معرفة خلقها الله ووضعها في عباده، يزيد ويتسع بالعلم

1982م، ص205.
(46) المزجع السابِّ، ص205.
( ${ }^{147}$ ) ${ }^{1}$ )

 المعرفة بالكشُ والإشُراكّ..."
 عربي، القاهرة، 2از الكتاب العربي، 1969. ص 159.
(المكتسب الدال على المنافع والمضصار"(149). وهو لا يسلم للقائلين بهذا الزعم؛ إذ إن العقل عنده هو غريزة وضعها اله في خلقه، ولا سبيل للإحاطة بهذه الغريزة
 العقلّ لا يعرف إلا بالعقل... ذلك أنه إذا كانت معرفة الأثتبياء الحسية اللخارجيــة تعتمد عظى العقل فإن الععل لا يعتمد سبيل معرفته إلا على ذاتهـ (150) ولقد دخل مفهوم العقل في طور جديد بعد المحامبني حين رفدتّه رو افـد فلسيفية
 وابن عربي(152). (ت638هـ) . والجيلي (153(ت) (ت805هــ) على درجة من التفصبل و التّعقيد يخر ج بنا تتبّعه عن الغاية المبتغاة من هذه اللدرالمةً.







 وإنما يكمل تجرده عن هذه النوانع بع الموت، وغد ذلك ينكشف الغطاء وتتجلي الأسرار".

والننُز، 1964، ص 46، ص44.

 مفهوم الععل بالاتساع لديه ويطلت العقل الاول على أول مخلرق ظهر في الوجود، أي أن العتـــل الأرل هو نوز بحمد صلى الش عليه وسلم وهو الحقيتة الحمدية. أنظر : سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، مرجع سـابق، مـادة (عتل).


 النورية التي ظهرت بها صهر العوم المودعة في الععل الأول"، الما عتل المعاش فهو "النود المـــونـن
 طريت له إلى اللعل الأول، لأن اللعلّ الأول منزه عن التَد بالتِيس وعن الحصر بالحّسطاس..." أنظر : الجيلي، الإنسان الكامل، القاهرة، البابي الحبي، ط (4)، 1981، ص. صـ 30-27.

الفصلل الرابع العانل ندطنا $\qquad$
وسنحاول فيما يلي أن نجمل القول في شأن مفهوم العقل من المنظور الصوفي
 تشكيل التجربة الثـعرية الصوفية.

$$
2-2-4
$$

العقل عند الصـوفية ملكة إبر اكية معرفية ترتبط بإدر اك المحسوس من عـــالم

 عمله الحسي المادي، لكن عداءهم إنما ينصرن إلى حصر المر المعرفة الإنسانية في


 إعلائه من شأن العقل في كل ما يتصل بتُبير المعانث وتمبييز الحق من الباطـــلـلـ،
 عنده [ أي عند الش عز وجل] العارفين غفلِّ عنه وممرفة بهه، [هم] الأين أقروا بالعجز أنهم لا يبلغون في العتل والمعرفة كنه معرفته"(154). وهذه النتيجة التـي
 لتجربة روحية أدت بهم إلى الإقرار بعجز المذهب والمنهـج العقلي في حل مشكل الوجود، ومحدودية العقل عند الصوفية ارتبطت منذ البداية بفكرتهم عن اللوحيد، فهم كمـا يقول نيكلسون "اعتبروا التوحيد من الأمون اللتي لا يقوى العقــلـل عانـى



 ميزتموه بأو هامكمٌ وأركتموه بعتولكم في أتم معاتيكم فهو مــصروف مـــريدود



 يرد إليه أو فيما يتصل به بحقيقة، وحقيقة صفاته وحدودها وطا وطبيعتها من حيت


 أبصار التلوب، أي لا تـركهه العقول فتتو همه إذ ليس كمثلهه شئ (159)" وإذن فليس
 إبر الك كنههِا، يِّول الحلاج



و عجز العقل عن إبر الك هذه العو الم مرذه إلى طبيعته وكنه جوهر ه، إذ إن من

 ينوّصل إلى إدراك كنهها بضرب من القياس أو الانستَلا النظري(161)، وبما أن غايةَ الصوفي العليا هي الوصول إلى الهه والفناء فيه والبقاء به و التّحقق بمعرفتّه فإن الععل يعلن عجزه عن مواصلة كلك الرحلة الصـوفية ويخلي مكانـه لملكة معرفية
 المادة والحس إلى مجال اليقِّن الحقي المطلق، ولا يكون ذلك بحال إلا للقَب.

 (158) (159) سورة الأنعام، الآيّة 103.
 .55
 ص 334. ( ${ }^{161)}$ أنظر : مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، القاهرة، العدد الرابع، يناير 1996، ص 66.

الفصل الرابع العاذل ندط؛ $\qquad$

ومن هنا يقول أبو العبانس مسروق (ت 299هــ): "من لم يحتّز بعهاكه مـــن عقلّه لعقله هلتُ بعقله(162)". وفي هذا المقام يصنّح مصطلح العقل ضمن المفهوم الصـوفي من الأضداد، إذ يكون أداة هداية وأداة إضـلم في آن، "وهذا المفههـوم









 و البيان إلى الكصدر اللـنـي اللذي يعنمد الكثثف و الذوق والإلهام. وقد اعتمد الصوفية في نقدهم للعقل على عجزه عن رفع الحجاب و معرفتّه من

 المضنمون، يقول فريد الدين العطلر "العقل أجبن من أن يرفـع الحجـــاب ويــسير
(102) أبو عبّ الرحمن السلمي، طبقات الصووفية، درجع سابت، ص 239.




 الصـوفي والآخر، هزجع سـابق، صس 22. ( ${ }^{164}$ (أنظر : الجيلي، الأنسان الكامل، برجع سلبق، ج1/ 34.

قَمـأ إلى الحبيب(165)". وتبلغ العبارة عن هذه الفكرة ذروتها في رد النوري على

 الأساسية في نثز الصـوفية بل تجاوزه إلى نتاجهر الثـعرب، يقول البن عربي فــــي الفتوحات المكية:



فتَّ ميز ابن عربي بين العقل والفكر، باعتَّار الفكر حضرة أوسع من حضرة العقل، ورد العقل إلى المعنى اللثوبي حين عبر بصيغة الجمع (عقول) الالالة على





 نود الرأس، فإذاً الستكل نود العبل عاد نود الرأس"(168).
 الينصرية العند الرابع، ص66.


$$
\text { الأزهرية، ط (2) 1980، ص } 78 .
$$



 (167) (ابن عربي، النتوحات المكية، مرجع سابق، ع4/ 112.
 الشرتااري، المونية والعتل، مرجع سابق، صن 186.
 $\qquad$

وليس المقصود بالقلب عند الصوفية ذلك العضو الجسني و إنما يشار به إلــى


 الغيب وتتنزل عليها الحكم"(169).

القز آن منوط به وظيفتان رئيسِان:
 الأزض فتكون لهم قلوب يعقلون بها"(170). وقوله تعالىى: "أفلا يتابرون الـــــرآن
 يعلمون" (172).

 جاء ذللك في آيات كثيرة منها: - " لهم قكوب لا يفقهون بها "(173) "

- " طبع الهُ على قلوبهم فهم لا يفقهون "(174). - " صرف اله قكوبهم بأنهم قوم لا يفقهون " (175)


( ${ }^{109}$ ( سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، بيزرت، يندزة للطباعة و اللنتر، 1981،ص 917. ( الحـج ، الآية 46.
 ( ${ }^{(172)}$ (التوبة، الآية 93.
( ${ }^{173}$ (الأعران، الآية الآية 179.


(
 كنـه"

وخالصـة القول أن العقل عند الصوفية آلة صـالحةَ لتتبيز المعانُ والانهــتِلال
بالْبر هان على و جود الله مبحانهه، ولكنه عاجز كل العجز عن إدر اك حفيقَة الذات


 الغايَة هي القلب، وليس أمام المتحقتق بالإيمـن إلا إخضاع العقل لذلك السلطان. إذ

 "وبهزا تَبـأ المعرفذة بقلب النظر من ألخـــارج إلـــى الــــاخل، وبـــالتحول مـــن


 الظاهر في لحمة النسيـج اللاخلي الباطن للعملية الصوفيـة ككل"(178)

$$
3-2-4
$$

العلذل المعرفي هو عاذن يتّثكن في النصن الثعري الصوفي كن خـل عاقفة الصوفي بالعالم الخارجي وعافتْه بالعالم الداخلي، إذ تبدأ ملامـح صورة العـــاذل باللتنتكل في غمرةَ الصـر اع القَائم بين عالمي الحس و الخنس، فالعـــالم الخــارجي



( ${ }^{177}$ (إسماعيل حقي، روح البيان، استتبرل، مطبعةجامعة، 1926، ج9/39. وقال العرطبي في تفسيره:
 سـابقّ، ج20/3.


الفصل المابع العانّل نهطن"
ذات الصوفي يبدأ تسكل الحاذل المحرفي في يالخله، و ينتجلى الصر اع شتكاً و ارتياباً
 و الخيال، ويبدأ العقل - و هو همول تلا التككوك و الجدل ـ بمحاولة تفتيت اليقين الو هبي الذي يهبط على قلب النــالك؛ من هنـا يصبـح الصر اع صر اعـا بين عقــل







 والافنتِّار إلى بسمات الفن وخصائصـه.



 الثشروح المخطوطة و المطبو عة للتائية ما بربو على "لعشر ه، وفي ذلك تأكيد أهميتها ومكانتها في خارطة الثعر العربي وفي التجربة النتعرية الصوفية على سو اء.
 صـاحبها تجربتـه الصـوفيةَ بانكسـار اتهها وانتصـارتها، متّارجأ من الأدنى إلى الأعلى
 الذي قاده إلى درجة الإمامة فصـار به مركز الوجود، ونقطة مركز الكون، يقون مصطفى حلمي عن التائية الكبرى: هي 'ترجمـة لحياة اللشاعر الروحية كتبها عن نقسه بنفسه"(179)" هذا إلى أن التائيـة الكبرى اسنطـاعت أن تحفظ لنـــا صـــورة شعرية رمزية قو امهها إلى الإسارة أقرب منه إلى العبارة، وتَعتمد التلويح مــؤثرة

$$
\text { ( }{ }^{179} \text { مصطفى حلمي، ابن اللارض والحب الجههي، مربع سابق، ص } 93 .
$$


 و التلويح و غير ها من آليات الخطلب المر اوغ؛ حياطة للذات وبـــتر اُللحجــانب،
 المسكوت عنه في الخطاب:


وتَجنّع إلى ما سبقت تلك العلاقة المتوتزة دينياً و عقَائدياً و مفهومياً بين الصوفية و الفقهاء ورججال الاين وهن هم لهم ثبّع من سائر طوائف المجتمع. لقَ و جدنا الترجمات اللقريبة من عون البن الفقارض لم تزل نَّفَح به وبمــسلكه


 الصريح في شعره، وهذه بلية عظيمة فتّبر نظمه ولا تستعجل، وما ثم إلا زي الصوفيـة، وإشارات مجملة، وتحت الزّي والعبارة فلسفة [كذا] أو أفــاعي"(181).


 وكيف وباسِمِ الحتِ ظَلَ تَحَقُقْي
( ${ }^{180}$ )
 ج3/314-215. (132) ابن كثبر ، البـاية والنهاية، بيروت، مكتبة المعازن، 1966، ج 143/13. ( ${ }^{183}$ ( يبوان ابين الفناض، صس 116 .

الفصشل المابع (لحانJ ندي8)

 تتوم على أنسانس سوى الفهم السقيم المقيد و المقيد لفهم النص الأول.



 عند سماعها: "هذا كفر.. هنا كفر"(185 (185).


 اسنَتْح به ابن الفارض تأيِّه الكبرى:






فَفْي حانِ سُكْرِي، حَانَ شُكُرِي لِمتْتَةٍ

كان ذلكم الاستنفتاح هو مقتمة ابن الفارض للاخول إلى حرم المحبوبة وهــو

 لتجاوز العو الم الخارجية والعواذل الااخلية إلا عن طريق حالة اللسكر والنُرابّ، تلالـ الحالة التي تغذو عتبة من عتبات التجاوز، وحجابا تستتر به الذات من العاذل

 ("85) ابن حجر العستلاني، لسان الميزان، دراسة وتحقيق وتعليق: عانل أحن عبـ الموجرد وآخرون، بيزوتات، الار الكتب العلمدة، 1996، ج363/4. ( ${ }^{186) ~ ي ي و ا ~ ا ب ن ~ ا ل ف ا ر ض ، ~ ص ~} 83$.
 وللعاذل حضور كثيف في ذات الصـوفي حاخلياً منمنّل فــي العقــلن، وحــضور خارجي مو از يتجلى في الفلالسفة وأصدابب النز عة الحقَّبة الملتبسة بحجاب المـادة

 بالمح:وبةَ من جوهة، وتَعينـه على الانفصـال عن العالم الخارجي من جهة أخــرى،
 فالسكر لا يكون إلا لأصبحاب المو اجد، فإذا كوشف الحبد بنعت الجمــل حــصل
 الر غبة و الز هبّة ومقّضنيات الخون و الز جاءو(187)

 حالة النلو عي و الو عي في آن، إذ تفارق و عيها المـــرتبط بعـــالم الحـن المــــانـي وتتصـل بوعي من نوع آخر ؛ هو وعي روحي ينوض بحالها وْجِعلها على انُصـل

بالمحبوبة، تلك الحال حلى الوعي الروحي عند انقضـاء الصحو و غيانب الرفَب.ب.

 في النص الصـوفي هي الانخل في حالةَ السكر، و اجنيـاز حو اجز العقل وعــو الم الحس، ذلكم هو الرسالة التَي تُحملها المقنمة الخمريةَ في التَائيةَ الكبرى، و النبكر
 لأن روحانية الإسسان التي هي من جوهر العقل نما انجذبت إلى جمـل المحبوب بعد شعاع الاعقل عن النفس، وذهل الحس عن المحسسوس وألم بـلبـــاطن فـــرع ونشاط وانبسـاط لتباعده عن عالم التفرقَة والتمييز ... وتسمىى هذه الحالهة ســـكر لمشاركتها السكر الظاهري في الأوصاف المذكورة إلا أن السبب لاسستتّر نــــر

وئ) ويقول الجرجاني في التعريفات: "السكر هو أنوى من الغيية وأتم منها" انظر : الجرجاني، النّعريغات،

$$
\text { مرجع سابق، ص } 106 .
$$

"الفصل الزابع |lعأل ندطi" $\qquad$

 الكك اكب بغلبة نور الشثمس (188)

 خخول اللسزور و الانتعاث والانبباط للأنا، وذلك نتيجة لندم انثـغال الباطن بعالم

 منترقة، في حين أن القلّب هو الملكة اللتي تَسعى إلمى التَعامل مع الوجود بوصفه



 المعقو لات و المحنونـات، ونسّمى هذه الحالة صـحو ا. أما حال النسكر أو المحو فهو المحرم على العو الم الحنيةَ والعو اتِل الرقّباء أن بِلجوه، لأنها حال لخاصة أهل الحق، الساعين (للتو اجن) في الحقيقة و الوجود بـهـا.





إن العلافة القائمة بين الأنا والمحبوبة هي علافة يحظى الآخز بحضنور كبيــر

 بالمحبوبة وفتّح الحوار .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{(89} \text { ( يُيونان ابن الغارض، ص } 84 .
\end{aligned}
$$


 من مظاهر عالم الحس الذي انفصلت عنه، فالمحو" رفع أوصافـ العــــادة بحيـــ







يقول الكاثاني في شزحـي لهـا البيت: "... وقوله ولا الستيقظت عين الرقيـبـب
 أصلاُ... وقوله لم يزل على لها في الحب عيني رقِيبتي يعني لما سكرنت روخي من شر اب المحبة فنامت عين الرقيب وهو العقل والمُرع لأهـهـا يمنعــنـن عــن
 حضرة المحبة في حبها أي لم أهتك سترأ من المحارم في تلتك الحالة بل كنـــــ مراعيأ لآداب (الحضرة"(192).
و إذا كان عالم الحس وما يضتج به من صنوف العواتل والرقباء علة موجبــة
 والثر اب ــ فابن طريق السالك إلى الخلوة في الجلوة بالمحبوبة ليّس معبـأ ذلو لألا إن النـالك يكابث حالة الإثتينية ويطلب التوحد، بيد أن العذل يتجلى في نفسه أهو اء تُعم فتّعمي، على وضوح النهج المفضي إلى الحقيقة، ومن ثُ يأني البيان الكاثف على نــان المحبوبة في صورة حوار بينـي وهو ذات النفس وأهواء العقل، ومحدداً لقانون الفناء والبقاء، فما دام حديث الأنا

$$
\text { (190) لجرجاني، التعرِيفات، مرجع سابق، ص } 217 .
$$

(197) ( يوران ابن النارض، ص 84.
(192) الكاثانيان، كثش الوجبه الغر ، هرجع سابق، ج2/ 35.

الفصن الرابع الرازلل ندنـ|" $\qquad$

لايزال جارياً على التمايز بين (الأنا) و (والانت) فإن ذللك يعني أن فعل العذل لا







 الحس وعالم الحس، ويراو غ العو الذل المتبالثلين عما ألم به من حلى، والمتطلعين
 خخالس زفيبب الحجى أو العاذل المعرفي، مضمرأ في أعماقه الهوى، ضنينا بالبر حنَى عن ذاً نفـي









(194)

إن الغاية المبتغاة من المجاهدات هي حصـول الوصــول وارتنــا
 ويحصل تَجاوز العقل بالقلب، فلا يكون لزقيّب الحجى وجود:








 للصحو الأول السابق على الولوج في غمار التجربة؛ حيث تَركّ الأنا عالمها في صورة نثـار وْتفاريق. أما ذلك الصحو الذي يعقب المحو فهو صحو الجمع، إنـــهـ
 و لا فصل بي مناج ومناجي، حين إذن لا انفصـال بين (أنا) و (أتـت)، إنها لحظــة





 و"إِنْ نَطَقَتْ كُنتْ المُنْاجِي، كَلثك إِنْ


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (196) المرجع السابق، ص } 102 . \\
& \text { (197) المرجع السابق، ص } 110 .
\end{aligned}
$$

الفanل الرابع العاءل نمطا" $\qquad$







فَإِنْ لَمْ يُجَوْزْ رؤيةَ اشثين واحداً حجَ




 الصوت و الصدى، وانعكاس الصـورة في المر آة، وما بحفل به عالم الرؤيان، وهي






لكتلك تنوجه الأنا للآخر بالنصيحة لثتشَشله من خلم الفرق إلى هداية الجمع:

$$
\text { (198) المرجع انسابق، ص } 111 .
$$

$$
\text { (199) المرجع السابق، ص } 112 .
$$





 الششق، والستدبار ضام الحس و وغواية العقل:


إنها انتقلت بمجاهداتها من علم اليقِين إلى عين اليقِين، ومن عين الثيقين إلــى حق اليقِن فوصلت في رحانها إلى حيّ عجز العقلّ:








$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{200} \text { (المرجع السابق، ص } 113 . \\
& \text { (201) (المرجع السابق، ص } 118 \text { (121. } \\
& \text { (202) المرجع السابق، ص } 121 . \\
& \text { (203) المرجع السابق، ص } 145 . \\
& \text { ( } \\
& \text { (205) المرجع السابق، ص } 165 .
\end{aligned}
$$

.الفصل الرابع العاذل ندطـا

ونخلص مهأ سبيّ في هذا الفصل اللى أن العانل بتّجلياته المختلفة يتتاز عه نمطـــان

 و الححجاج و البر هان، وقدَ يكون العالِّ المعرفَي قُائماُ خارج الذات أو باطناً فيهـا.



 ليتخوڤق له تجاوز العقل إلا بالعقلل.

## الفصل الخاهس

$$
\begin{aligned}
& \text { العــلذل وانتصــار الأنــا } \\
& \text { تعليل نموذة }
\end{aligned}
$$

$$
0-5
$$

تيّفقَ المصادر العربيةَ على أن النُصـوف الإنـلخمي تخلقَ في رحم الز دن الأي كن ردَّ فعل للاضطر بابت البنياسيةَ والاجنمـاعية، و الخلافـات اللدينية و المذهبية النتي اجتّاحت الأمة الإسلاميةَ منـ القرن الأول الـوجري. وقد بات من المنُعذر تصديپ زمن انسلاذ النصوف عن الز هد إذ إن الز هد كان دظهر ا اجنماعياً ــ دينيـان، على حين كان النصوف حركة سلوكية دينية، ولكن يمكن لنا أن نعد رابعة العدوية (ت 185هـــ) بداية مرحلة جديدة من مراحل اللتصون، وطور جديد من أطو اره؛ إذ يمكن أن نكون هي نقطة الانصـالن والانفصـال بين الز هد والتصـون، فقد دخل النصـوف مع
 وسعيه إلى الاتصـال بالحقيقة، بعد أن كان التصوف في القرن النّاني للهجرة منحصرأ في اقتفاء أنم الرسول في زهده و إعر اضده عن الدنيا ومباهجها، و الإقبال على الش؛ ومجاهدة النفس وشهو اتها وأهو ائها.
 الصـوفية يتكلمون بمعان جليدة عن الأخلات و النفس و السلوك، كما أنهـ أو غلوا في المجردات وني الخيال، فظهر معنى الاتحاد أيت اتحاد الناسوت
$\qquad$

باللاهوت، كما تُحثنوا عن محنى الفناء والحلول، أيَ حلول الله في مخلوقاته، وقَ تّبلور هذا الفكر الصوفي على بد كل من الطوسي و القتثبري
 عند صـوفية القرن الثظالث وما تكلاه من قَرون، فيهما تسجيل للتجربة الصـوفية منت نتثأنتها وحنَى القرن الر ابع الهجري. بات اللتصوه في القزن الر ابع الهجري حركة منظمة، و اشنتا عوده، وطغى الأسلوب الرمزيب والأخيلة الثشرية، والألفاظ الغامضة عليه، ومع الثقرن الخامس الهجري| أصبح التصوف طريقاً للمعرفة و التأمل، و أداة لثحقيق السعادة. أمـا في القزنين الندلس و السابع الهجريين فقا أخذ اللتصونـ منحى فلنعفيأ، بدا جلياً عند النـرورددي المقتول (ت 565هـــ) صـاحب الحكمة الإنشر اقيـة، وفي شبر ابن الفازض (ت632هـــ) في صورة وحدة
 و تلاهم بعد ذللك أبن بـبعين (ت 669 هــ) صـاحب الوحدة المطلقة.
 خلنون في متَمته أن أصل النصوف هو "اللعكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعلىى، والإعراض عن زخرف الانيـا وزينتها، والزهـهـ فيما يقبل عليه اللجمهور من لذة أو مـل أو جاه، والخفراد عن الالخق في اللخلوة للعبادة"(1) لقد أوجز ابن خلدون في تلك العبـرة مـاهية النصـون كما أكد أن التصـون هـ ابن الذانية و الفردية الخالصة، فهو تجربة لا يطلع عليها عامة الناس، و لا يصـح أن نكشف إلا لطلّلها وسـائلها. إذ إنها من العلوم "الثمضنون بها على غير أهلها"، ولا يجوز التحدث عنها وبها مع عامة الناس، حتى لا يساء الفهم، ويتهم صـاحبها بالكفر و الخرٍوج على الملة وعلى إجماع الجمهور • والتصوف ملزم طبيعي لكل ديانة، ومن الطبيعي أن ينتج الإسـلام بمـا هو دين صوفيتَه، لذا عُّ التصـوف الإسلامي مظهرأ من هظلاهر الخروج على السـائد الاستاتيكي، ونجّربةَ تحول وانتقال من الإيمان المعتمد على حرفية النصس التي يستهدى للوصون إلى دلالتّها بالعقلّ، إلى الإيمـن بباطنية

$$
\text { (1) انظر : ابن خلون، المقَمة، القاهزة، المكتبة التجارية، د.ت، ص صس } 467 \text { - } 469 .
$$

 تُتككل نقطة المركز و المنطلق إلى الآفاقَ الرحبة في فهم العالم وحقيقة الوجود.


 رمزباً من خالم أنشّودة "الناي"، إذ فالى: - استمع إلى هذا الناي يأخذ في الشكايـة، ومن الفرقات [كذا] يمضي في الحكاية.

- منذ أن كان في الغاب اقتّلاعي ضج الرجال والنساء في صوت التياعي.
 - بعيدأ عن أصوله لا يز ال يزوم أيام وصالـه(2).

 الصوفي - إلى العودة إلى أصله الحقي" الذي انفصل عنده، "ومـرفة النفس هي اكتشافـ بعدها الإلهي، وبعث الحياة في هنا البع بالتّلاحم مع الـاخل، و التحول عن الخارج، وهو ما يظهر تجربة مـرفة النفس على أنها تجربة

المعاناة الشخصية، فمـرفة الذات يستحيل أن تتحدد دون المعاتاة"(3). فَجْربة الإنسان مع الغيب تجربة معاناة ألم، وربما عبر كيركجورد

ذلك بقوله: "إن الظفر باللامتتاهي في العالم المتناهي يعني الألم"(4).
 وجودياً ومعرفياً وأخلاقِيا، كما تهوف إلى كشف النقاب عن حقيقة الوجود
(2) جله الدين الرومي، المثنوي، ترجمة: إير اهبي الدسوقي شتا، القاهرة، المجلس الأعلى لالثقافةَ "المشُروع القُومي للترجمة"، 1996، الكتابْ الأول ص35،
 القاهرة، شار الحضارة للطباعة والنشنر بطنطا، 1999، ص59.
 1987، ص60.

عن طريق الذوق و الكثّف الوجداني. لقد اعتمدت التّجربة الصوفية على الذوق مصدر أ للمعرفة؛ لأنها لا تَتنمد على العقل ولا على التحاليم الاينية

 حاولت التجربة الصوفية، أن تتجاوز هذه التّعاليم الظاهرة لتلج إلى عمقها اللاخلي الباطني، إذ صـار الباطن هو القاعدة التي تتطلق منها التجربة الصوفية، وصار الظاهر تبعاً للباطن.

 "وقد رأى ذو النون المصري أن غاية الحياة الصوفية الأصصول إلى مقام المعرفة الذي تتجلى فيه الحقائق فيدركها الصوفي إبراكاً ذوقياً لا أثر فيه للععل ول للروية، وذلك لخاصة أهل النه النين يرونه بأعين بصائرهم"(5). العقل في التجربة الضوفية هو أدنىى من الذوق، إذ إن الحقيقة أمام العقل تخضع للتحليل الاني يميز بين الذات والموضوع، أما الحقيقة والثعور والذوق الصوفي فنير قابلة للتحليل ولا مكان فيها للتمبيز بين ذات
وموضو ع، لأنهاً تصبير وحدة واحدة(6).

إِذن فالتجربة الصوفية هي تجربة تُحول و انتقالل من الحرف إلى المعنى، ومن الظاهر إلى الباطن، ومن اللريعة إلى الحقيقة، ومن النسبي إلى

 الموضو عية إلى الذاتية، وهي في الوقتت نفسه تجربة تنقوم على مفهوم التجاوز والاستبقاء، "أين تعدي الظاهر والإبتاء عليه في الوتِ فالظاهر عند الصوفي ليس إلا الثيكل الأي يجب أن يحتويه معنى، ومن ثم يمثل عنده اللُوق الأي يسعى إلى تحقيق حتيقته الباطنة، واستبقاء الظاهر يعني دخوله خيطا في نسيج الحتيتة الباطنة.... إن الظاهر

$$
\begin{aligned}
& \text { (6) أُظّر : المرجع السابق، ص49. }
\end{aligned}
$$

$\qquad$
والباطن يشكلانْ معأ مركبأ واحدأ في التجربة الصوفية، وهو مركب يقوم على النفي والإثنات، أو الحدئ و والإبقاء معا"ّا(7).

 بل إن الوجود يقوم على الاختلات الجميل الأي يفضي إلى الوحدة والاتحاد.

$$
1-5
$$


 هذه الخصوصبة في اعتماد التجربة الصوفية على "العتب" مصدرأ للمعرفة


 إلى "ظلع العغار" عن حقيقة الوجود التي تّستْلق على الفهم بطريقة الذوق
 بين قبل وبعد، وبين ذات وموضوع، أما الحقيقة المام الشعود والنوّ


 خارج عن عالم الإدر اكات العقلية والصيبة، وهذه الحقبِة المفارقة لطبيعة
 سمت الخصوصية والفردية والذالتِّة.

 اللغة في آن، وعلاهة الذات الصوفية بالغيب عالهة مفارقَّة لا تخضع لسطوة
(7) المرجع السابق، صر 87.
(8) عايل محمرد بنر، درامساتت في الفلسنة الصوفية، هرجع سـابق، ص49.
 في الأمر أنه لا نبيل لهذه التجربة الفريدة إلا اتخاذ اللغة و عاء حاملا نهاها،
 اللتجبير والتوصبل، وهنا يتجند الإشكالل اللغوي في الثتعر الصوفي، إذ كيف تُنتطيع اللغةَ بما هي ملكِية جماعية شـائعة أن تستو عب اللتجربة

 وعمومية الوسيلة، حين يحاول الثاعر الصوفي أن يتَذذ من هذي الوسيلة العامة العاجزة في كثيِر من الأحيان، والمقَيدة بأغال العرف وايتغال الاستنعمال أداة لا محيص عنما للإحاطة باللامحنود، و الكثيف عن الخّو افي، والتعبيز عن أدق الأذو اق وأرهف المو اجيخ.


 إلا لكي يعيد بناءها وفقاً لتخطيط أسمى" (2)،
فالثعر - كما بِقول فاليري ـي الغةّ داخل لغة، أيَ نظام جليد مبني على أنقاض


 قانون الككلام على مستعمل اللغة، إذ إن "كل رسالة يجب أن تكون قابلة للفهم، وكل القواعد ليست إلا طرائق لتطبيق هذه البديهة، و"قابلة للفهم"تعني محملة بمعان وأصوات قابلة أن يصل المتلقي إليها"(11).
 عن حمل ما تتطوي عليه التجزبة من رحابة وعمق وأسر ار وفيوض، لتبّأ
(9) جون كوين، بناء لغغ الشُعر، ترجمة: أحمد مرويش، القاهرة، مكتبة الزهراء، 1985، ص64.

$$
\text { (10) (11) المرجع المرجـع السبق، ص127 } 126 \text {. }
$$

$\qquad$


 والاجتماع والمستر على من باينهه في طريعتهم؛ لتكون مـعاني ألفاظهم
 (....) هي معان أودعها الله نتعلى شلوب قوم وانستخلص لحقائقها أسر الر قوم"(12). وإلى هذا ذهب الكلاباذي حين قال: "اصطلحت هوت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها تعارفور ها بينههم ورمزوا إليهها"(13)
وقد تجلى هذا النجاوز والاختلاف نتزيا عنـ اللنفري في "المو (قف
 وزنأ كبيزأ في مضمـر البلوغ إلى الحق الصرف، (...) لأَهـا أعجز هن
 الحقيقة"(14)، وهذا ما نَعبر عنه عبُرة النفري الذائعة الصيِت في مو اقفه ومخاطباته حين يقول: "وقَل لي: كلما اتسعت الرؤيـا ضـاقت الـجـارة"(15)، وكذلك عبارة أبي علي الرونبادي: "علمنا هذا إبشازة فإِا صـار عبلرة خفي"(16) ومن الطبيعي أن ينوسل البحث الأسلوبي و اللنـاني إلى نُجبيت هذا النباين
 المنهجي، ويأتي في مقدمتها مفهوم "الالـحر ف" أو "الالزيـاع" أو المجاوزة"
(12) الفقُّبري، الرسالة القَشْيرية، مرجع سابق، ج200/1.
 الكليات الزٔزهرية، 1980، ص88.
 النفري، دمشّق، دار الينابيع، 1997، ص57.
 (16) الطوسي، اللمع، تُحقيق عبـ الحليم محفود وطه سرور، مضر، دار الكتب الخديديّة، 1960، ص414.

Ecart الضبربين في مثالته الثشهيرة اللتي نشرت في العام 1940م تُحت عنوان
 المـيـيزيـة - الانتهاك المنتظم - هو اللْي بجمل الاسستخدام الشعري للفة
 لا يعني الخروج من الصواب إلى الخطأ، و إنما هو الكثف عن إمكانات القو اعد في التعبير نو اء من خـل المو افقة أو المخالفة، أين إخضاع قو اعد اللنة للتجربة النثعريةّ وليس للعكس، لذا يقول أر اجون في مقنمـة ديوانه "عيون إلنىا": ليس هنـاك شـعر مـا لم يكن هناك تـأمل في اللفةّ، وفي كل
 وقو اعد النحو، وقوّ انين المقّل"(19)"
و إذا كانت اللغة في التجربةَ النثعرية عامةّ هي نتاج انزياح ومجلوزة
 الصـوفية لها إنشكالها الخاص، فهي بكل" مـا تحمله من خصـوصية الذوق، وفيوضـات القلب لا بد أن نكون في جوهرها انزياحاً على الانزيـاح
ومجاوز

ولعل من الأسباب النّي حملت اللغة في القصيدة الصوفيةّ على الاخول في هذا المأزت الدافع إلى الاتحدي أنها حملت كثيرأ من السمات الدالة على
(17) أخلص جون كوين كتابه "بناء لغة الثشعر" للجانب النظزي والجانب التطبيةـي لمــمططلح



 انظر : أحمن محمد ويس، الانزياح في التزرات النتيا والبلاغي، سوزيا، اتحاد الكتابب العـربّ،
2002، ص5.
(18) موكاروفبكي يان، اللغة المعياربة و اللغة الشعرية، ترجمة: ألفت الروبي، مجلة فــمـول، المجلد 5، العدد الأول 1984، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص42 (19) جون كوين، بناء لغة الشُعر، مرجع سابق، ص210

بلاغة المقمو عين، على نُحو مـا عبر عنه جابر عصفور، إذ إنَ هذا الملزَّ
 كان على النص الصوفي أن يتقنع في مواجهة سلطة العثل الذي يقوم حجاباً بين القَّث وبلو غ الحتيقة، ونسلطة الفقهاء والمنتسبين إلى رجال الاين المستمسكين بظاهر النصس وحرفيته، والبلطة الاجتماعية التي ركنت البى و الى النائد النـاكن من المفاهيم و القيم، و استبدلت بالنقض و بالابتكاع آلية القبول و الاتباع، وكان من الطبيعي أن يؤول ذلك كله إلى نمط فريد من الانزياح و المجاوزة لم تعرفه النجارب النـعرية الأخرى، لقت كان على النـ التجربة الصوفية أن نَو اجه في كثير من الأحيان ألوانا من القمع "ويقودنـا هذا الالتمـع إلى الوسبيلة الأخيرة من وسـائل التقيةَ وهي "الكتابةَ الباطنِية" أو "الكتابةَ


بـالكتابة يـعول عليه إذا شعر الكاتب واللقالـئ أن المكتوب يحتاج إلى ستر"(20). وقَ نسئل ابن عطاء الله الأدمي عن اللغة الغريبة غير المألوفةة، فقالل: "لما كان هذا العلم ڤد شرفْ بنا ضنَنــا بـه على غير الصوفية، ولما لـم نستعمل لغة الناس، وضعنا له لـغة خاصنة بنا"(21). إذن فالتجربة الثعرية الصوفية تقوم في الأسانس على التعامل مع النظـــام اللغــو ي القائم (اللغغة المعيارية) بوعي فني، وبنتثكيل شعري يخلق


 الفارض:

(20) جابر عصغور، بلاغة المقموعين (یراسشة)، مجلة ألف، العدد اللاني عشر، القاهرة، الجامعة الأمريكية، 1992اصن 196

 (22) ابن الغارض (الليوان)، مرجع سابت، ص129.

وجدير بالذكر هنا أن مفهوم الانحر اف أو المجاوزة لا ينحصر في مفارقة لغة التجربةَ الشعريةَ الصوفيةَ لمـا هو معهود ومألوف من فوّ اعد الاستعمـل في معايْر اللغة العامة، إنه يتجاوز ذلك كله إلى مـجاوزة المعاني،



$$
2-5
$$

 في الفصل الأول ــ هذا الحضور الذي بانت ملززمأ لحضور المحبوبة، و علاقِة الأنـــا بـها، و علاقة الأنــــــا بنفسـها.
 الار البـة إلا وكان للعاذل شكل من أشكال الحضور؛ نسو اء كان حضورا مبانشّلأ نيتجلى في لفظ دال عليه، أو كان حضوراً غير مبانشر بيتجلى في احتجاب: المحبوبة و عدم قـرة الأنــا على الانتصـال بـها وممارسة العانل لُوره في تُّسنِخ عملية الاحتجاب، حيث يمكن للعانل أن يمـرس دوره الفاعل في الأنـــا. وقَ نـل هذا الحضور غير المباشر للعاذل جزع ها من بنية النصس الصوفي، ولعل ذلك أن يكون إنسهامأ في تفنير الغموض الثنعري الذي غلب على النصوص النـعرية الصوفية، لا سيما في القرنين النـادس و السابع اللهجريين، حيّ بلغت التجربـة الشعرية الصوفية ذزوه نضـوها، وسعت إلى ترسيخ ملامحها، وتحدبد مرجعياتْها المعرفيَ، ورؤيتها للعالم على نحو جلي يمكن الكثّف عنه بالاستقر اء المتأني لنتّاج تلك الحقبة. ويتّغيا هذا الفصل القيام بفحص دقِيق لملامح الرؤيةَ الصوفيةَ للعاذل،

(23) في هذا المفهوم الخاص للانحر ات يقرل يربيشاير :إن الأسلوب ليس الحرافأ عن المعيار، أنظر : إيسر فرلنجانج، فعل القر اعة، تزجمة: عبد الوهابب علوبب،التــاهرة، المجلـس الأعلــى
$\qquad$

والتجاذب المنصن،، والتتافر الأبدي بين طرفين كليهما ذي حضور ضروري لاستمز ار التجربة، وليس لأحد منوما أن ينفي الآخر، فالصوني في حالة جهاد منصـل لقهر العاذل وتجاوزه، غير أنه لا سبيل إلى تحقيّق
 العاذل وحضوره هما الضممان الوحيّ لاستمرار التجربة، واشثـنّعال الجنوة، وتأبيها على الانطفاء و الخمود، يقول ابن الفارض:







 والاجنماعي التّي تعتّرض سبيلّ التجربة، وتحول دون تدفقّها في عبارة مبينة صريحةَ الالالهة على مقاصدها
 كما أن طبيعة النجربة الشـعرية الصوفية من الرهافةَ و النكثيف بما يحتم على من يقاربها أن يتسلح لها بمنظومة مركبة من الوسـائل التحليلية المعينة على
 ور الهدة لتكون موضو عا للتحليل المفصل في هذا الفصل. ولعل تَجربة الثشاعر الصوفي المنميز عمر بن الفارض (576-632هـ) أن تكون من أفضل النماذج تَجسيدا لتلكـ الحالة التي نتغيا تُشخيصها والقيام بفحبـها فحمـاً مجهرياً مُسَتَّنياً. ومن هنا كان اختيارنا لر ائيته التي مطلعها:

## 

وليس يعني ذللك الاختيار أن اللسمات والعلاقات التي نتونسل بهذه القصيذة إلى الستكتافها هي حكر على القصيدة المختارة وحدها، ولا على شعر ابن الفارض في مجموعه، بل هي سمات مبوّوثة بصور متباينة

 إن الاختيار هنا ضرورة لا مندوحة عنها، إذا أريد لهذا الفصل أن يحقق


 والغاية من تحليل هذه القصيدة النموذج أن يكون فحصأ لخلية حيَّة واحـة
 لخصائص هذه الخلية ومكوناتها ووظائفها، ولمأ يخكم العاڤفة الايناميكية و و التعالقق بين هذه المكونات والوظائف. وإذا نظرنا إلى العّصيدة الصـوفية على أنها خلية حيّة في هذا الكيان الشعري فإن من المسلم به أن التحليل الذي ينتجه فحص متل هذه الخلية إنما يعكس في مجمو عه خلئه الشُعري في حياته و استمر اريته وقلرته على ألى أداء المنوط به من الوظائف.
 التجربة الصوفية نصيبا موفور ألوا فهي دائمأ تمتك إلى غيرِ ما لا لا نهاية، وهي من طبيعتها ألاَ تصن بصـاحبها إلى قرار بحثي أو سكينة منهجية، إنها دائماً محاولة تغري بالمزيد من المحاولة، وتنفتح أمامها الآفاق إلى غير ما حدود كلما ظنَ صـاحبها أنه بالغ بها ومنها مـا يريد.

$$
3-5
$$

ومن نافلة القول أن لشروح القصيدة الصوفية مكانة لا ينبغي إغفالها في هذا الضرب من المعالجة المتلبثة، غير أن الشروح المتداولة تجسد عددأ من
( 25) المرجع السابق، ص197.
$\qquad$

الإششكالات الني يحسن الالتقات إليها. فقد نضـافرت على شرح الشعر الصـوفي وتفسيره جهود عدد غير قليل من المعربين والثر اح، بل إننا قـ نجا للقصيدة الصنوفية الو احدة أكثر من شرح لأكثر من شارح (26)، وكان حرياً بتعدد الشروح أن تَفتح مغاليق النص أمام التّقي، وأن نكثّف عن مخبآت النص وحمولته الرمزية وطلقته التعبيرية و التأثيرية، بيد أن الو اقع كان على خلا المتوقع كما أسلفنا الإشنارة، وبدا لنا أن هذه الشّروح على تَعددها تتطوي في داخلها على أزمة تجلت مظاهر ها بأكنر من وجههة، وعلى أكثنر من صـعيد. ولعل أول هذه المظاهر أن هذه الشروح قد تراوحت بين طرفين. متباعدين: تمتل الطرف الأول في التقيد بالدلا للمفردات نَقيدأ يضيقَ الخناق على النص ويناقض جوهر الصوفية فيهه ويحـ من آفاق تلقيه، وتمتن الطرفن الآخر في إطلاق التفسير على نحو يـهـر دلالات المواضععة، ويتجاوز حود المتعلرف والمألوف في الستعمالات اللغة، وبذلك يمكن لكل معنى أن يكون مر ادأ، ويصبح الـطناع اللغة للتعبير
 الخيط الاقيَي اللر ابط بين الدال العرفي واللالل اللشعري، وهو الخيط الذي يرتبط بتحسسه و الكشف عنه تحفق الأُّمر والإحساس بلذة الأصس ومتعةَ النّلقي. وإذا أردنا النماس الشو اهد لهذه الأزمة فإنـا واجدون لها مثّلا جلياً فيما فعل ابن عربي (ت 638هــ)، حين صنع ديوانه "ترجمان الأُتوات" ثم وضـع عليه شرحاً سماه "ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأنشواق"(27)، و هكذا نهض ابن عربي بمهمة ليست من اختصـاص الشتاعر، لا في أصول الفن ولا في نَقاليده المنّوارثّة منذ أن جاهر الفرزدق عبد الله بن أبي



 والاجنَاعية، تَحتيَ ودراسة نتّية: محمد علم الدين المُتيري.

انـحات النحوي بقوله: "علّي أن أقول وعليكم أن تُحتجو "(28) أي تثأولو 1.
ومنذ أن باهى المثنّبي شُعر اء العربية بنعتّه المشَهور لقو افيـه:
أنام ملء جفوني عن شـواردها

 و اتّهووه بأنه يتّزل بها، منكرين عليه أن يكون شعره من الأسر الز الإلهية، فجاء الثنرح منه محاولة لتبرئة النفس أمام الخصم، وإظهـلز مقصود الثتعر
 ووقُعت القصيتِة الصـوفية مـا بين شقي رحى، ضتغ المو اجهةَ مع الخصم من جهة، وضغط المو اجهةَ مع مو اضعات اللغة من جهة أخرى، ووقعتّ محاولة

 الأهمى في الاتجاه الآخر حين افنكّت النصس من عقال اللغةَ بالكليــة(30)، و انسلخــت عن مو اضعــات الدلالة(31) على نحو يوحي بأن في فتّـلـل اللغة
(28) جاء في كتاب الشعر و الشُعراء لابن تَيبة أُنه عندما قالل الفرزدق:

وعض زملن يا ابن مروان لم يـع من المـل إلا مســحتاً أو مجــن


 1982، ج89/1.
(29) عبد الرحمن البرتوتي، شرح ديوان المتبي، بيروت، ذار الكتابب العربي، 1986، ج84/4. (30) سبق أن ناقش الباحث هذه القَضية ني مبحث العانل الديني.
(31) لا يعني هذا ان النابلسي تد تجاهل الشرح العرفي المتَتيد بالدلالة المعجمية كل النجاهـــلـ، غير أنه لا يقدم في هنا الباب ما يتميز به على غيره من الشُر اح، ومن نُمة كان اهتمـامنا بشرحد
 الأسباب بين هذين الضربين من الشُرح.
$\qquad$
حيــاة الl
غير أن هذا الإطلافق الذي تميزت به بعض النتّروح وإن و افق من جهة طبيعة النص الصوفي فإنه أبّى مظهر أُ جديداً من مظاهر الأزمة، ويظهر ذلك جلياً فيما روي عن محمد بن عمر بن الفارض، فَلل: "حضر في مجلس الشيخ [ ابن الفارض] رضني الله عنه رجل.. وكان من أكابر علماء زممانه،
 مجلد تشرحها؟ فقلل: في مجلدين، فتبسم اللثيخ رضي الله عنه وقالل: لو شئت لشرحت كل بيت منها في مجلدين(33)


 موقف ابن عربي، ولا بطابق في الآن نفسه مو قف أمثال النابلبّي من شر حر العصيدة الصوفيةَ تمام المطابقة، على أن كثير أ من الثروح التّي حاولت


 البيان أن ذللك المذهب في الشنرح هو عنى الضند من طبيعة النص الصـوني الــذي هــي
 انظر : على سبيل المدّل: شُرح النابللـي للقصيذة اليّانية لابن الفارض التي هطلعها: سنائق الأظعان يطوي البيد طي
 القاهرة، مؤسسة الحلبي، ج131/1 وما بعدها. (33) ديباجة ديو ان ابن النفارض، مرجع سابق، صر 27.



 اتظر : أحمد بن محمـ المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحميّ إحسان عباس، بيروت، دار مـادر، طّعة جديدة 1997، ج2/ 166.

التملص من القيود العرفية و غموميةَ الانستعمـل بإطلاق الدالالة قَ وقعت من جديد في شر اك الحرفية و النقييد، خضو عأ منها لمفهوم الثنزح نفسه، فليسن النشرح إلا محاولة توصبل مقصود النص إلى قارئه، وهكا البتحـال شرح اللنص الثعري الصوفي إلى عملية أثنبه ما نكون بالتُعويض الرياضي في علم الجبر، وأصبح النصس شفرة لغوية مبذولة الحل، إذ عرفـت المعابلات الدلالية والستظهرتّها، وانتهى الأمر إلى تثبيت الدلكة في نصى يقوم في جوهره على حركية الدلالة واسبتثارة القارىئ أو تحفيز اللتوجه على التعدد والاحتمال في الالالة بحكم كون النصس الثسري الصوفي قائماُ في جوهره على اللاتعين أو الإبهامIndeterminacy أي الغموض المنتج للالىة المتعددة، فغموض النصس المـوفي ليس على جهة الانستغلاق، وليس هو بالنصس المفضوح الذي يبِحك نفسه، إنما هو نص تنطوي بو اطنه على نوع من الغموض المنتج، ويقل في رحمه جنين الفهم المتعدد. وأحسب أن هذا المفهوم هو أنسبب المداخل إذا شئنا مقاربة نقديـة لقصيدة صوفية ونية. كان لابد من هذه المقدمة المبينة عن طبيعة الشُروح التّي احنمةت بالنص الصوفي، لنقدم في ضونئها محاولة لقر اعة الشعر الصـوفي تعتمـن ركيزتين: الأولى: الانطلاوق من لغة النص إلى آفاق تأويله. الثُانية: استثــلر المنجز اللسـاني في نحو النصس بما يتيحـه من إجراءات نقديةَ يمكن بتوظيفها فحص ظلهرتَي: Cohesion السبك Coherence
و الكشن عن وجوه اللتعدد والاحنّمل و اللاتعين في إنر اء التّأويل. وغايتنا من دراسـة هذه القصـيدة النموذج لابن الفارض هو علم ولى اللتعيين الستظهار تجليات العاذل وتُعيين الكيفيات التي تمكنت بها الأنا الشعرية من إحراز الانتصـار وتجارز كو ابـح العلّل إلى تحقيق لذه الوصل.

## نصس التصيدة:

 2

3- وتَتَى الكَتِبِ الفــردِ حي، دونَهُ الآنــاد صنَعى من شُيون جَآتر 4- أَخْبِبْ بأسنمرَ صبِنْ فِيه بأَبْيَ











 17-18 يا سائرأ بالعتب غدرأ كيف لم
 لو عـــد سَمْعأ مضنفيا لِمُســـامري


(35) بيان منردات التصيدة:
[1][ 1 حاجر: اسم موضع تبل معنن النترة - الظباء: الغزلان. الظباء: بضم ونتح الياء جمع ظبية وهي الهيغ - الهحاجر : جمع محجر وهو ما يحيط بالعين.
 الهخاطر : لسم فاعل من المخاطرة وهي الهجوم على مكان يكرن مظنه للهالد ـ الخاطر : التابل .

## : 4-5

 وتتمنّل في الإفادة من منجزات نحو النص Text grammar في الصيغة
 وولفجانج أولر خ دزيسِلر .Wolfrang Ulirch Dresslar وضمناها كتابهـا




1- البنى الصنزى Microstructures
Macrostructures والبنى الكبزى
2-ظاهر النص Surface Text

$$
\begin{aligned}
& \text { وضمبا وهو ولا البتَر الوحشٌـة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الأجفان: أغما السين. }
\end{aligned}
$$

صنز عن الماء أي ربع بعد وريها.
[7] الأصيحاب: تصنيزِ أمحاب.
[21] [2 الدياجر: الظلمات.
(36) العنوان الأصلي لالكتاب:

Robert Allin de Beaugrand and Wolfgang Ulrich Dresslar, Introduction to Text Linguistics, Longman, London. New York.

الفصل الخاسس العانل وانتصار الغ́ا $\qquad$

## Deep Text وباطن النص

## Context Text و النسياق

و هذه المعايير السبعة: (37)





 نوفيرِ الانستمر ارية في الخبرة البشّرية.

 وأن يكون أداة لخطةَ موجهة إلى هدف.


: situationality المو قفية (المقامية)

بموفَف قَابل نلاسترجاع.
: Informativity الإعلامية (الإعلام)
وهي تشتُمل على عامل الجدة أي اللايقِّن النسبـي لوقائع النص بالمقارنة مع الوقائع الأخرى المحنملة الحدوث.


 بابتبول، رهي على النزّربب:
1- السبك 2- الحبك 3- القُصد 4- التُبول 5- الالعلام 6- المتامية 7 - التخاص
 مجلس النشر العلمي، لجنة الثألّاب والتُريب والنشر ، جامعة الكوبت، 2003، ص 226.

## : Intertextuality التخاص

ونتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى ذات صلة، ثم التعرف
إليهـا في خبرة سـابقة.

وقد صنفت هذه المعايير السبعة في مجموعات ثلاث هي (38):
 2- ما يتصل بمستحملي النص، سواء أكان المستعمل منتجاً أم متلقياً User- Centerd 3- ما بيّصل بالسياق المادي والثققافي المحيط بالنص، وذللك معايير الإعلام والمقامية و التتاص.
والذي نراه أن الثسليم بأهمية هذه المعايبير السبعة لتحقِيفَ النصية لا يعني
 القائلين بها، ولا يعني كتلك أنها سبواء من حيث الأهمية والوزن النوعي
 الأنواع، وربما كان الأولى - من وجهة نظرنا - إعادة تَصنيفها وترنيّيها بالنسبة للنص الصوفي خاصـة على الوجه الآتي:

## أولاً : معايير جوهرية، وتشمل هميارين هما: <br> 1- السبك 2- الحبك.

وهما معياران لا يخلو منهما نص، ولهما أهييتهما في تأوبل النص الصوفي ولكنها أهمية محكومة إلى حد كبير بالأعر ان اللغوية و الثقافية التي تُتُكل نسيج النص ومراجعه المفوومية.

## هانياً : هعائيز إشُكالية وهي:

1- القُصن 2 - القبول 3- المقامية.


$$
\text { سابق، ص } 226 .
$$

$\qquad$
وهي معايير تتفاوتْ من حيث الحضور و الغياب والأثرُ وتجعل أبو اب التأويل في النص الصوفي مشر عة على كل اتجاه.

## هالثَ : همايهو خادهم، وتشمل هعيارين هما:

1- الإعلامية
ورظيفة هذين المعيارين هي خـمة كل من المعايير الجوهرية و المعايير الإتكالية، فالإعلامية مرتبطة بمعيار الحبك أوثق الارتباط؛ بإِ هي تكثّف






 أنـاس من الخصائص النمطية الفارقة، والتتاص أيضنأ منشط للإعلامية ومعين على التأويل عند إعمال معيار القبول، وشُريك فعلل باستحضاره لنَّاليد المفن من حيث هو محدد أُساسي من محددات المقام.


رلعلنا نستطيع بإحكام التعالقَ بين المعايير الجوهرية والمعايير الاثشكالية والمعايير الخادمة أن نجد صراطاً وسطاً بين ضربين هن شروح النص

 بما يفضي في كثير من الأحيان الٍى صرم الجبل بين المبن ع و المتلقي.

النسابيَ بيانه.

## 5-5 هفاصل القصيدة:

Text من الركائز المنهجيةَ المعتمدة عنـ أكثر علمـاء نحو النصن Grammar surface للكثيف عن النقاط التّي تئكل مفاصل النصس أو المفاتيَح الظاهرة cues إلى وحدات بكون لكل منها محوره الدال بما هو بنيةَ صـغرى؛ بحيّث تتضافر

 وتكون الحاجة إلى نتُسيم القصيدة ملجة في مقام الكثئف عن مظاهر السبك و الحبك بما هما دعبرلن جوهريان في تُشكل النص مبنى ومعنى،



 ويكون الكلام فيه على سنة إبّاع الأصل إلى الفر عـ والأصل في مفاتيح تُتسيم النص أن تلتمس في تنشكله اللغوبي أي في بنيته الظاهرة Surface Structure، وأن تكون المفاتيح أدلة هادية إلى بنيتّه الباطنة، وكاثڤفة عن النحو لات الواقعة "بين البنى الصنى

الوحدات) والسبابكة لها في البنية الكبرى (التي هي كلية النص وجوهره).

 .234-229
$\qquad$
وقـد أفضى تأمل النص بنا إلى التَر اح الضمير Pronoun بما هو فَّم من أفقسام الكلام ومرجعينَه وهو مـا يِّمى بالإحالة Anaphare ليكون







## - الوحدة الآولى الأبيات (1-6) :

مفتّاح هذه الوحة خاصة والقصيِّة في مجملها هو ضمير المفرد المخاطب المنستر في قوله: "احفظ فؤالك"، والظاهر في قوله: "إن مررثت"، ومرجعيةّ الضميْر هنا تنثيز إلى إحالة و اققعة خارج النصس أو كما يسميها رو لان بارت Code Referential ${ }^{(41)}{ }^{(1915)}$ ) R.Barthes وهي إحالة تَّسم باللختعين أو الإبهام indeterminacy وتفتح آفاقَ التَأويل
(40) انظر على نبيل المدتى:

 2 الكويت، المجلس الوطني للبقافة و الفنون والآثاب، 2003، مجل 32 عدـ 2، ص 141 وما بعیها.




 معنى على النصوص الأدبية.
 1996، ص 10.

لعدد من الاحنمالات، وتشتمل هذه الوحدة على تُحذير المخاطب الغائب من دخول التجربة حين يجناز مو اطن المحبوبةَ على نحو يؤكد معرفة الأنا بالمحبوبة هـرفة يقينية"، ويجعل من ذلك مدخلا لبيان تّمنع المحبوبة
 تجاوزه و المرور بـه إلا للعارفـ بقدر المحبوبة.

## - الووحدة الثانية الاّبيات (7-8) :

 الأولى والوحة الثالثة، وفَ برز في البيت النابع حديث بضمير الغاثب يثّيز إلى "الصاحب الموافق" الذي يحض المحب على التّادي في غيها ويزجره عن الوقوع في شرك التّعقل والرشاد، وفيها يعبر بنا البيبت الثاني
 اللمو افقق و التّليم للمحبوب بكل ما هو آمر به.

## - الوحدة الثالثة الأبيات (9-16 16) :


 عن حضور فاعل للعالتل في تجربة الصوفي، بما هو شو شريك فاع فاعل في صياغة
 بالتّحدي و التجاوز والإصنزار على الوصـول إلى حرم الـحبوبة المقسس.

## - الووحدة الرابعة الأبيات (17-21) :

وفي هذه الوحدة تثحول مرجعية فنمير الخطاب إلى المحبوبة، ونلـك حين
 الأنشواق، وتخنفي فيها الإشارة إلى العانل اللالتم فلا يعود له وجود في في مقام القرب الذي كان، فابيضت معه دياجر الحبيب بعد أن السود الضحى في بعده. ونلحظ في هذا التقّسيم ظهور العلافة الجدلية بين ضمير الخطاب معبر أ عن الآخر وضمير المنكلم معبراً عن الأنا، كما نلحظ ببات المرجعية في ضمير المتكلم، وتتوع المرجعية في ضمير الخطاب، ويقترن ذللك كله بحضور منصل للمحبوبة يمنل رباطاً يشد الوحدات الأربع بعضها إلى
$\qquad$
بحض بأوثق رباط، وفي تتوع مرجعيةٌ الخطاب يكمن مـا نفترضه في هذه القصـيدة الصووفية من ثراء معين على فُّح باب التأويل فيّها.

## 5 - 6 هظاهر السبك والمبك في الהميـدة:

بختص ميثار النبك بيبان الوسائل التي تتحققَ بها خاصية الانيتمر ارية في ظاهر النص Surface Text، ويقصد بظاهز النص الأحداث اللغويـــة


 خنون الجناس والطباق و المقابلة و والتؤوية بتجلياتها المختلفة ومن أهمها:(42) 1- النكرار التّام أو المحض Full Recurrence : وهو تكرار اللفظ والمعنى والمرجع واحـ (النكرار اللفظي).
 بالاستختامات المختلفة للجذز اللغوي الواحذ


Paraphras والعبارة البديلة Synonym, Near Synonym, 4- التو ازي Parallelism : وذلك بنكرار البنية مع ملئها بعناصــر
جديدة (تو ازي المباني).

5- المصاحبة المعجمية Collocation: وهي تلززم وزود مفـردات معأ في الاستتمال على نحو مطرد.
6- الصيغ البديلة ومنهـــا الإضـــمار Pronominalization وهــو الستخدام ضمير يحبِل إلى سنابق Anaphora (إحالة تبلية) أو يحبل الإــى لاحق Cataphora (إحالة بعدية).

ص ص 146-147.

7- الحتف Ellipsis : هو المتَعاد عبارات من التشتكيل اللغوي عiـــد
 لاستثمـار الحذف في معالجة المفهوم بالتَتديل والتَأويل.

8- الربط Junction : وذلك باستخذام ألفاظ وأدوات تفيد: 1- مطلق الجمع Conjunction متل : وأو العطف....
 3- الاسنترا 3 Contrajunction متل: لكن، رغم هذا .... 4- التبعية أو التنزيع Subordinaion متل : لأن، من ثمه......



 مستَعلناُ، وإن كانت كذافتها تأتي وبطاُ بين ما كانت عليه في الوحدة الأولى وما سنكون عليه في الوحدة الرابعة والأخيرة. وفي الوحدة الأخيرة تتعاظم الكدنافة لتصل إلى الذروة التي افتّتحت بها القصيلـية أو تكاد.

ولنلق نظرة على وحدات القصيبة نرصد فيها خيوط التقنيــات الــــابكة
 يرجات كذافة السبك في القصيدة لنجعل من ذللك وصلة لاستتباط عدد مــن
 في حمل تجربة الثشاعر والعبازة عخها.

$$
1-6-5
$$

أطر اف العاصهة في عالم النص الذي هو مادة الحبك في القصيدة أربعــة هي: الأنا والمحبوبة و الصـاحب المو افقق والعاذل اللاتم، وتذخل العلاقة بين هذه الأطر اف في أطوار مختلفة وحالات متباينة تمنل جسم القــصيدة مــن مطلعها إلى مڤطعها.

ونبت أ باستكناه دلالة الوزن النوعي الذي يميز دور كل طرف هن "هــذ الأطر افف، فنلحظ هيمنة طاغيةَ للمحبوبة على التجربة في وحدات القَـصيدة الأربع، يليهبا حضور ظلاهر للأنا والعاذل اللائم، أمنا الصاحب المو افق فإنـه أقل النُركاء حظأ ذلك أنه مشكلة محلولة لا تشكل مصدرأ اللخوف أو القلقَ على تَجربةَ الأنا، فهو مؤيِ ومدعم، والارنكان إليه لا يقيـــ التجربـــة ورلا يـوق انستمر اريتها.
 وفاعليةَ العاذل اللانئم أقوى في إثنعال جذوة الحب وتمكين العلفةه، و هكذا يكون الوزن النوعي للور كل طرن النعكانمأ لأهميتّه في تجربة الحب الإلمي. ويغثير هذا التفاوت في الوزن النوعي للور كل طرن إلى جدليـــة ذات أهميةَ في النجربة الثنعرية الصوفية هي جلمية الحضور و الغيابب، فلعانل حاضر


الحضور ؛ فهو ملحوظ في الأتزّ ، نسواء غابب بالجنم أو حضر (43).

 بعين الاعتبار أو الذي يسهم في نصيةة النص إنما هو السبك المبني على ترايط
 عللاقات في ظاهر لانص تشبر إلى علاقات في علم النص"(44). ونحن نلحظ أن القصيدة الصوفيةَ في القرن البـابع الهجري وما تـــلاه مــن قَرون بوجه عام، وقصيدة ابن الفارض بوجه خاص متههة عند الدارسين بغلبة الصناعة البديعية، و أن إغر اق الشاعر الصوفي في الزخرف والبيليع كان عنــد

> (43) يقول ابن الفارض في التاثيه الكبرى:

## 

انظر : ديوان ابن الفارض، صو48 .


أكثز الباحثين سبباُ معتمداُ فيذ الغض من القيمة الفنية للقصيبِة و انتهامها بالوثو ع في شُرك الثنكلية و الاحتقاء بالزينةُ اللفظية دون الفن و المحتوى(45). وتطرح هذه اللارلمنة في تُحليل القصيدة سبكاً وحبكا فرضية مخالفة لما تَّم نرجو أن نوفق في إقامة البر هان عليها، وخلاعـة هذه الفرضية هية هي أن اللتجربة
 حاجة إلى لغة مفارقة لسائر ما عودتلا عليه فنون الثنعر العربي حتى في ألصقن هذه الفنون عاهِّه بالقصيدة الصـوفية، ونعني بنالك العنريات والخمريات. وتبّو خطوط العافقة الثنابكة لظاهر النص في الوحدة الأولى أوثقَ ارتباطاً و أثند انشتباكاً ثم تـو الى على هذا النحو إلى آخر القصبيدة بشرجات متقاوتة، أقلها ما اختصن بـه الثناعر الصاحب المو افق، وأعلاه في الوحدة الأخيرة.
 عدد الونـائل المنـتخدمة، فكلما لزداد عدد الوسـائل الــــــابكة فـــي الــنص

 أنهيا قد تكون عالية داخل فقز اتت و هابطة فيما بين هذه الفقرات أو العكس (46).
 بالبديع لم يخل معه بيت من مجاتسلة أو تورية أو مقابلة، وتَّ توسع الشاع



 الأنـلس، 1982، ص 150، 153، 161.



فوّل البنبة الأصلية للنصوص إلى الإسهام الانعلل في خلت المغنى والتأثير التوي في المتلتين..." انظر : رهضـن صبادق، شعر عمر بن الفارض دراسـة أسلوبية، القاهزة، الهيئة المصرية العامة للكتابب، 1998، ص8.
 الممـرية العامة للكتاب، 1998، ص 123.






| الر الوعةة | الوحدة الثشالثة | الوحدة <br> الثانبية | اللوحدة الأولى | وسائل | 1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | - |  | الُّواعْ |  |
|  |  |  |  |  | 2 |
| - | - | - | أُسِز - أبِيضن | التّور | -3 |
|  |  | الـوى - الحب |  <br> - محاجر عيون <br> أَجفان- ظمــا <br> أَانـى - الفرات <br> - ظباء-جآذر | الْترادنت بادته | -4 |
|  | اتععبت نفـبـك <br> انســــــرحت <br> - بنكر <br> هجر الحديث <br> حديث الهاجر |  | كأصدى واردد الروى صـادر |  | -5 |

و إذا كان كثير من الار انبات اللسابقةَ قَ احتفى بتفصيل بيان فنون الصنعة
 فإننا نتوقف عند طبيعة النقنيات البلاغيةَ المستخدمة في اللغةَ الصـوفية و على
 وثيتَ صلتهـا بالتجربة الصوفية.

 جدلية الظلاهر و الباطن، وتصبـح من العو امل اللغويةَ لهذه التجربة، فتتعكن


$$
\text { בاز الأندلس، 1982، ص } 150 .
$$

 الحموي: "... ركني الجناس يتنقان في اللفغ ويختلفان في المعنى".
 الهـله، ط (2)، 1991، ج1/ 61. وأحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطوز ها، جغداء، المجمع العلمي العر اقي، 1986، ج51/2 رما بعدها. (+9) الطباق والمقابلة كلاهما بقوم على التضـاد بِن الكلمات أر التر اكيب لفظأ ومعنى، و"المططابقة الجمع بين الضدين سواء كاتت من اسمين أو من فصلين أو غير ذلـــك" ويــرى الـــــكاكي أن


$$
\text { الظر : ابن حجة الحموي، خزانة الأنيب، مرجع سابقَ، ج1/ 129، } 157 .
$$



 الاستخدام إطلت للظ مشترك بين مغنيين، ثُم يأتي بلفظين يفهم من أحدهـا أحد الععنيين، ومن


 المعنيين، وني الاستخدام كل من المعنيين مرادي". أُظر : ابن حجةّ الحموي، خزانة الأدب، مرجع سـبابق، ج119/2.
$\qquad$
تَجْيساً يقوم على اتفاق الظاهر لفْظاً واختلاف الباطن متنى (51)، كما ينعكس



 على إطلاق ملكات النّقي في لكثنف عن خبيء النص محنى ومغز
 والكتمان التّي هي من أخص خصائصس التّجربة التّترية الصوفية.

$$
2-6-5
$$

تببأ الوحدة الأولى في القصينةَ بضمبِر خطاب يشير إلى غير متعين قائم خار ج النص:
احفظ فؤ ادك إن مرزت بحاجر $\quad$ فظباؤه هنها الظظبا بمحاجر (53)






للكتاب، 1998، ص 58، 61.
 والوصول إلى حقّاتق الكون الجوهرية إلى بعد أحادي، شُقاه الجو هر والمظهر فيغرو الباطن أو

الجوهر مال لحتاتق والظاهر هو المظهر المجلي لتك الحقاتق. وتظل
 بساطتها الأولى التي تصبح معها موهلة لكي تنعس عئيها حتائق الككن الكبرى". انظر :

$$
\text { رمضـان صـادق، المرجع السابق، ص } 73 .
$$

$$
\text { (53) ديوران ابن النارض، مرجع سابق، صس } 197 .
$$

محدد لاى الشاعر، وتعمل على تأخير عملية إقرار المعني، وتعلق الأحكام و إرجائها، و إثارة ملكات التُقي مع استبقائها في حالة ارنتباط وثيق بالنص (54). كما أن هذه اللتقنية هي في آن معا نتقنية عميقة الجنور في الشتعر العربي وابي

 و الثاعر يحذر المخاطبب أن يمر بالوادي؛ فهجرد المرور هو هو وڤو ع في

 الجّسدية فقد لافت ختفها في هذا الحي المبهم المنيع الذي لا يورصل إليه، فإن
 ويخرج من تلك المفازة بلا فلب ولا عقل (كان مخاطرأ بالخاطر )، "وإذ عبر
 أبصرت عشرات من الأسود الصديقة، وقل أهلكها النظر إلى تـــــك العيــون القاتلة، وإذن فلا وصول إلى الحي المنشود ولابد دونه من الموت"(55(5)


 المرتبطة بمادة (حجر) . وهو جذر لغوبي شديد الغنى والثزاء فيما يؤول إلئه

 ومكانة من العقل (الحجر) مطلوب عند المرور بهغا الطريق.
 بول هيرنادي، ت: سلامة حجاوي العراق، 1989، ص 120 وما بعدها.


$$
\text { 2000، ص } 319 .
$$

(56) :ـاكوت الحموي، معجم البلدان، ج2/ 204، ج5/ 298.
$\qquad$

ولا يفو تنا في هذا المقام أن نذكر مـ تحمله الظباء من دلالة مستنقرة فـــي الموروث النـعبي و الليني الذي مـا انفك الثـاعر يستثمره في تجربتّه الشعربيَّ الصوفية، فقد ورد في كتاب الحيوان للجاحظ أن "ما كان كالانخيل والظظبــاء
 بمناظر ها"(57)، و وهناك مرويات كثيرة عن الريسول صلى الله عليه وسلم في إجازته للغز اللة وتكلمه معها(58)، وكل تلا ولك المرويات منضـافرة تؤكد المعنى
 الرشا، ...) وكيف باتت كنايةَ عن الصورة الكاملة في مقام اللتحتيق و العرفان، وأن لها حرمأ ينوجب احتز امـه و عنم اقتحامه، ويتَّزر هذا المعنى للظباء هـــع الجآنر الوارددَ في البيت الثلكث في تأكيِ الحرمة وفاعليتها في الآخر (59)
 تيتفع تَحدِير ها بتفصبلِ القول في محانسن المحبوبةَ وما هي عليه من تَعـز
 معنى المنعة فتطـلعنا فبِها ألفاظ: (صين، السرالئر، ممنع، منــع، الأجفـــنان، الظْبا، المحاجر)، وكل أولئك من أكثر المفردات اتــصـالا بمعنـــى العــزة



 395. وذكر الجاحظ أن من خصـل الحرم أن اللنب يصين الظبّي ويريغه ويـعازضـه فانٍا يخــل

$$
\text { الحرم كن عنه. ع3/ } 139 .
$$

(58) أْظظر : الدميزري، حياة الحيوان الكبرى، وضع حوالميه وتّم له: أحمت حسن بــــج بيــروت،

$$
\text { ـار الكتب العلمبة، 1994، جم/142 - } 146 .
$$

(59) ئكر الاميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى أن المهاة في الروْيا رجل رئيس كيّير العبادة، معتزل عن الناس، ومن رأى عين المهاة نـل رياسـة، ومن رأى رأسه تحول كرأس دها رياسةً وغنيمَّ وولايةَ على ناس غرماء خصوم. (60) ألظر : لسان العرب مادة (حجر)، متاييس اللغةَ باب الحاء والجيم وما يتنهمها،ج2/ 138. (61)، يوان ابن الفارض، ص 197.
 الأنا حالة الصنور الربنا حتى نترتّ إلى حالة الورد الــصديـنت. فــي دورة


 في فائيتّه إذ يقول:
فَاْعَلْ نَارَ جوانـحي بِهبوبهِا

ويمكن القول إن عالم النصس في الوحدة الأولىى ينطو ي علــى مفهــومين


 أولتذ يثنكل منظومة المفاهيم المسنكنة في باطن النص، و التي تملت عقَ اi مفوومية تتضافر ونسائل النببك على إظهاز ها وتقويةَ آثار ها.

$$
3-6-5
$$

في بيتين ينيمين تزد إنثـارة ابن الفارض إلى الصـاحب المو إقق بــصمير الغائبب المحكي عنه:



و هكذا لV يشكل ضنمير الغائب إلا لمحة خاطفة في سياق الجدل المحتـــ م
 على الجبل ضميرِا التكلم و الخطاب. (62) (23يو ان ابن الفارض، مرجع سابق، ص 199. (63) (2يوان ابن الفارض، ص 197.




 تجربة الحب الإكهي. على أنظا لا نعدم شُينّا من التُوتز الجميل في البيتــين،
 بها المقابلة المثيرة للدهثة بين الأمر بالغي والز جر عن الرشاد، ونسبة ذللك إلثن أولئك الأصحاب المحرضين على الغرق في بحار الـشق. ويلفت نظرنا الإشـارة إليكّم بصيغة التصنغير ومـا تَحمله من دلالمة الرقَـــة و التحب! و التلميح(64)، كما ثشير إلىى أن متل هؤلاء قلّة في العدد ولكنها قلة مؤنسة نئ انز


 من منظورِ, الآخر، إذ تختلف رؤية. البصـاحب المو افق و العاذل اللائم خلافــــا
 بمخالفة الثاني، كما أن وقفة الأنا للانستزواح بذكر الأصحانب المؤنسين هي تمويد للمو اجهوة بينهما وبين العابِل اللائم في الوحدة الثانيـة من القصيدة.
(64) التُتئ، وتقريب الزمان، وتشريب المكان، وتتريب المنزلة (تمـغير التملميح).



 الملحون:
 انظر : ديوان ابن الفارض، ص 225.

$$
4-6-5
$$

 العاذل اللاثم موضو عأ للمواجهة و الخطاب المباشر بعد أن بدا عاذلا جاهلا

في الوحدة الأولى، ومتواريا ظاهر أ في الوحدة الثانيةً


وتنتكئ هذه الانعطافة على نمط مباغت من أنماط الربط يتمتل فـــي واو
 على الفعل المضار ع " أؤول".
 إذ هي عتدهم صـالحة لإفادة التقليل والنكثير في آن (66)، وعلى أي المعنيين
 إلى صد الوجه عن العاذل والتّهوين من شـأن العثل إذا أراد بــــه مــــاحبـ
 البـبـ العاثر من القصبيذة:


 المقُر في البيتِ. لكن التأويل مفض في النهاية إلى احتمالين يتضـافران وران ولا
 الهجر إذ لا مكان للعذل مع تحقق الوصل.

(65) يويو ن ابن الفارض، مرجع سابق، ص 199.
(66) ابن هشُام، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، تحتيق عبد اللطيف محمد الخطيب، الكريت، المجلس الوطني للمجّاةُ والفنون والآداب، 2000م، ج2/ 541-542. (67) ييوان ابن النارض، ص 197.
 $\qquad$

ولكن الأنا تحول فيمة النسلب في العذل إلي قوة إيجاب، وليس للأنا غغى


 يكتّب صفة العدل بفاعليته في توتيّيق العالِّة بين الأنا و المحبوب.



 اثتباكاً وتعقِيدأ بعد أن انحلت عر اها انحلالا ظلاهر أ في الوحدة البـابقة، وهو

 المفضي إلى مزيد التَعلق
 ونافع من حيتٌ يريِ الضرر، والأنا هاجية مادحة، وشاكية شُـاكرة، مستمنَعة
 نُهود، و هجر الحديث مستتّع لحديثّ الهاجر • هكنا تأتلف الأضداد وتبرز العبارة الموازية والنكرار الجزئي، ومظاهر التجنيس و الطباق و المقابلة في استحضـار المتّل و الضت والمقابل، وكل أو وبّك
(68) للعانل هنا حضور داتم لا يتصيه عن حرم النص بل يجعل منه وسبلة للحيلولة يون إغلاق النصص ولاستّامة التجربة، يترل ابن سوار :

 انظر : الايوإن، ص 392. ويقّرل العنيف التلمساني:

 انظر : الثيوان ص 199.









 المحبوب، منوجها إلِيه بالنجوى، وملقِا بين يديهِ الرحال.

$$
5-6-5
$$

في الوحدة الر ابعة والأخيرة من القصيدة تفضي بنا سيرورة الأبيات إلى



 وتبنل الضحى سوادا في حلى البعد، وابيضاض الهياجي عند القرب.

 المعركة إلى ساحة الأنا، فالجسد عانل للقلب،ومنى الظاهن ألن أن يستحيل إلى باطن، وبذللك يبدو و اضحاً للمتألل أن تَجاوز العاتِل هو تَجَاوز على جهـيـة


(69) انظر : يوسف سامي اليوسف، ابن الفارض شاعر الحب الالهمي دراسة في شُعره وتــمـونه، دمشّق، دار الينابيع، 1994، صس 27.
$\qquad$
 إلى إخماد حز ارة العاطفة، فإن لا يكن العاذل طارئأ على الأنا من خارجها
 الأنا من داخلها، لِيمد جذوة الحب بوقو



 عن دقائق التجربة إلا بإعمالها وتوظيف إمكاناتها، فهي إِنـ ضرورة فنيـة

ولِيست حلية لفظية.



 اللحمة بين أبيات المطلع و الختام، فنرى في الوحدة الأولىى المطالبة للعــــاذِل

 وتمنع الحبيب؛، و افتقاد الوصـلّ، ونوهم الطيف الزائز حتّى إذا ريدنا النظر
 بحفظ الفؤاد في مطنع القصيدة سبباً مسوغأ لما آلت الِيهج الحال مع الأنا في
 شئ من القرب تتقبم الذات على الذات ويقع التردد بين الوعد والإخـــلفـ،
 مرجع سابق،ص237. وكالك: جميل عبّ المجبي، البُيع بين البلاغة العربية و اللسانيات النمبية، مرجع سابق، ص 68 وما بعدها.
 بين الهجز والوصل، وبذلك يتحعق للالص اكتماله بارتداد أعجازه على صدزه. غير أنه من المعجب أن ترى ذللك الازرتداد مع تحققه مصحوباً بظـــاهرهـ

 اننتى إلى كلام يحسن السكوت عليه، بل يبقى أبواب النا النص مشنر عة ومعبرة عن تجربة عشق الأنا للحقيقة المطلقة حيت تيتطلع الانانا إلى الغرق في عين بدر الوحدة وينتفي الزمنـن و المكان في ديمومة سيارة لا ينتهي بها الــــــاللك إلى نقطة الوصول.

$$
7-5
$$

وإِ نفرغ من القول في شـأن "السبك والحبك، بما هما معياران جوهر بان


 يمكن أن تتدرج تَحته هذه المعايير على نحو يمكنـنا من مقاربتَها علــى مــا بينها من حالي الايتّلاف والاختّلف.

Referential وقد وجدنا كما سبقت الإشارة في مفووم الشفرة المرجعية Code

 به لكنه فاعل فيه ومنفعل به.

وقد أطر بارثت در استّه عن بلزالك في كتابه (S/Z) بإطار نظري يقـو على وجود خمس شفرات يستطِيع القارئ من خلاهها أن يضفي معنى على ولى
 الرمزية، و الشفرة الإيحائية، وأخير أ الششفرة المرجعية أو الثقافية.
$\qquad$
وتتضمن الثشفرة المرجعية إنيارات اللصس إلى الظواهر التقافية القابعــة
في العالم الخارجي للنص في عصر المؤلف، كما تحبل القارئ إلى ثقافتـــهـ


 الراوي العليم في بعض الروايات (71).


 البيه في ما نحن بصديده من تحليل لراثية ابين الفارض. وحين نواجه بالمعالجة المعيير الإشكالية نتبين أن القصد معيار مضافـ



 تَجلى إلا من خال التَلقي.
 والمقامية قَ يكون مأمونا بدرجات متانفا

 هنا جاز لنا وسمها بأنها معايير إشكالية من حيث طبيعتها وطبيعة العلانــــق الحاكمة عليها.

$$
1-7-5
$$

 بمعيار اللصدية إشكالات مهمة تجسد أبرزه ها الأسئلة التالية:

Katie Wales, A Dictionary of Stylistics, Longman, UK, 1989,p.396. : ${ }^{\text {(71) }}$

- مـا الذي يمكن أن نُحده مقصوداً للثناعر الصوفي في النصس بحر ؛
 -على مر اد اللثناعر بتَعيين المقصوح من الخطابب؟
- مـ مكان القصيدة من الثنائيةَ الضدية بين البوح و الكتمـان في مقــام
 والأنباق المعرفية الحاكمة هذا إلى جانب معنقدات الجمـور ؟
- مـا مدى ڤُّرة النثاعر أو رغبتَه في الإفصـاح عن مقصوده؟

 اللعرف ليُسلم بقصيدتَهوينير بها على صر اط هو أدق من الثتعره وأحد من النـيف بين طرفي البو ح و الكتمان؟

 في التأويل، مـع أن القصد ــ كما فيّل دائمأ ويقال ــ قائم في بطن الشاعر؟ إن نسؤ ال القصدية , ــ وإن لم يكن مطروحأ على النص الأدبـــي عامــــة
 والاجتماغيةَ و المعرفية التي يشغلها النص الصونـئ ومن هنا رأينا كيف نو الرد على النص الصـوفي ضربان من التّفسير هما
 الفسنتقر، فيجعل النصس يُور في فلاك المعاني الظاهرة هلانصس دون تَجورز ها، بما يؤدي إلى طمس حقيقة عالم النص وعدم الإبانتَ وهو ما يمثلـــه ششــرح
 غير عابئ بما اسنتر عليه العرف في الستعمـل اللغغة لائذا بالمقو لات الفلسفية
 يطالعنا في شرح النابلسي لهذه القصيدة و غير ها. إن القصيلـة تدور على أطراف ومحاور هي المحب والمحبوب و العاذل،


الوجهة قصبدة يمكن نسبتّها إلى فن اللزلن،و الكننا ندرك يقينا أن هذا ليس هو
 والنماس جلاء لمناطق اللاتتعين و الإبهام في النص، ولما لم يكن سبيلن إلـــى ذللك إلا من طريق إعمال آلبات التققي و القبول، فإن ذلك مفض لا محالة إلى
 ومنستنطها لمبهوماته.

$$
2-7-5
$$

 إلى الجزم بأن الصيغة الغزلية أو الخمرية، ليست إلا حجابأ أو سنار أ بخفي ور اءه مـا هو مضنون به على غير أهله.

 وجمهوره، فإن الختيار الثـاعر الصوفي للمينغة الغزلية أو الخمرية لتكـــون هظهر أللعبارة عن ذلك المسنتور، هو من أبر ع الحيل الفنيةَ وأكثر ها ملاعهـة
 الباطنة بالإغر اء و المر او غة ليجهن ور اء اللتماس الخفايا و البو اطن، وهو في الآن نقسه ينجاوز المتلقي الخبير إلى عموم المتلقين في لحظة القبول،، فيقَيم معهم صلة حميمة بظاهره الغزلي أو الخمري، ولعل ذلك أن بكون وســـيلة
 الستّز اجأ لها إلى ساحة العشّق الإلمي.

وإذا لم يكن ثمة مشكل للقَاري العام إذا مـا اختفت الحدود غنده بين الـزل العذري والعثّون الصوفي فإن على القازئ الخبير أن يعد العدة ويِر هــفـ الأداة
 أو الإبهام عليها في النص، والإهدام الجرىئ على مغامرة التأوبل. وهو إذ يفعل ذللك إنما يقف بين طرفين بتجاتّبانـــه: ظــــاهر مواصــفات المقال من جهة،ومواصفات المقام من جهة أخر ى، وهو ما يقنصينـا الإلمـــام

بالمقاميةَ معيار أ صـارفأ للنصس بالضـرورة عن ظـاهر هإلى آفلقَ من الـتأويـــل المشنر عة بـلا حـّود.

$$
3-7-5
$$

تمتل المقاميةَ في النص المكون الأسانسي في شفرتـه المرجعية، و أخطــر مرتكز ات تأويله، ويمكن النمانس أهم هذه المرنكّز ات فيما هو معلوم للكافــــة
 تليه هو "سلطان العاشقين"، وكذلاك فيما أحاط بالــصـوفية علـــى تار يخهـــا الطويل من شكوك، وما ألمـت باهلها من نعوت الثشطح والزيغ عن الملـــة وفنـاد التتؤول للنصوص، و غير ذللك من العو اصف الني اجتاحتهـم من جهة
 و عداوة السلطان وقتل عدد من أعلامهمه وقد أدى كل أولئك إلى طبع النص الصـوفي بطابع هو غاية في التفزد "و المرو اغة. إن النص الصـوفي لا يكتفي بإضنمار مناطت اللانتعين أو الإبهــــام النـــي تتشتشر هنا و هناك على مستويات مختلفة في أجو اء النص، ولكنه نص يحمل في كليته ظـاهر أ من المعنى، ويضمر في كليته باطناً مباينأ لمـا هو ظــــاهر ، و هو مستفز لمن يتلقاه ويدلف إلى دهاليزه بخطوات بالغغة التحوط و الحذر • وينتبين لنا مما سبق علة وصفنا معايير القصد والثقبول و المقامية بأنها معايير
 مـا أدرجناه تُحت المعايير الخادمة و هما معيارا : الإعلامية و التتاص.

$$
4-7-5
$$

الإعلاميةّ معيار ثُانوي في اللنُعر بعامة، وفي الشعر الصـوفي من بـــاب


 مستوى الإعلامية في النص الشعري أمــرأ يوجــب اللنعـويض، ويكــون

تُو يضه في !إخلاف النوقع على منشتوى الإعلامبية في النص الشتري أمر أ يوجب التتعويض، ويكون تَعويضه في إخلاف التوفّع على مسنوى النبك؛، إذ إن النبك هو مناط الثنفن في الشعر، ويكون التركيز في القصيدة على الكيفية التتي صيغت بها الفكرة لا على الفكرة في ذاتها، لذللك يمكن القول بأن معيار الإعلامية في القصيدة ليس له من القيمة ما لغيره في كثير من الأحيـن. وانخفاض الإعلاميةَ في الثشعر ربما يكون لصـلـح القصيدة في كثير من الأحيـن، إذ هو حافز للإنقّان و التجويد على هستوّى السبك و الحبك، غير أننا لا نعدم في القصيدة تفاوتأ أحيانأ وتفرداً في أحيان أخرى عند النظر اليـِهــا
 و اضـحاً في درجة الإعلامبية، فخلع صفات الجمال على المحبوبة ووصـــ تُمنعها من المعاني السيـارة في الشعر العربي، و السبك وحده في هذه الوحدة هو الذي يعوض هذا الانخفاضن الو اضتح في الإعلامية، وإذا ما انتقلنا إلــى الو حدة النانية لاحظنا أن الإعلامية تبدأ في اكتسانب درجة ظاهرة الوضوح بمخالفة التوَقِع على مسنّوى الإخبار، فالصـاحب المو افقَ ممدوح لأنه زاجر عن الرشاد وآمر بالغي، و هنا يتضـافر النبك و الحبك والإعلامية للكرتمـــــاء بالخطاب الشعري درجات في سلم التأثير • حنى إذا طلعتتا الوحدة الثالنـــة
 الإعلاميـة، حيث العاذل اللالتم مقصود بالخطاب، وعذلّه مطلوب، وتـــأثيره آيل إلى النقيض، وحيث اللتجربـة لا تكتمل لها حرارتها واستعار جنوتها إلا في وجوده، وكل ذللك من الأمور النتي تحمل جديداً على مستوى الإعلاميــة يلفت النظر وير هف الثلقي.

أمـا الوحدة الر ابعة فإن ارنفاع مستوى الإعلامية فيها فعائد إلى نقل جهة الحديث من العاذل النائم إلى المحبوب الستائر بالقلب، وبغتّة أسلوب النداء، و انفتاح النهايـة في القصيدة. وقد قَامت الإعلامية بهذا الاور المــؤثر علــى الرغم من أنها ــ كما سبقت الإشـارة ـ ـلا تَشَكل شرطاً لازماً للشعر الجيد.


النحو و الفقا و القر اءات و غير هنا هي نصوص ذات إعلاميَّه عاليةَ ولكنها في الؤت نفسه ذات شـعريةٌ بالغة الانخفاض .

$$
5-7-5
$$

يبرز التتاص في القصيبة معياراً خادماً للمعايير الجوهربة والإتــــــالية على النسو اء، فلا نصن بـلا تتاص، و إذا رددنا النظر في أبيات القصيدة فــلا
 متل (الو اجب - الجائز - الغي - الرشاد)، و إلى كثيـــر مـــن اللتـشيبـهات
 نكّثف عن أصنداء لتجربةَ القصيدة العذريةَ التي خفل بها ديوان الشعر العربي.

 بجريان ذكر الحبيب على لنـان العانل الجائر - نقول لعلنا نستجلم في ذللك كله حضور أ و اضحأ لعدد من تجارب القصيدة الْعذريةَ يتقاطع مـع نصس ابن






غير أن بناء قصيدة ابن الفارض على دور العاذل في التجربة يقدم لنـــا هذا التتاص في صورة فريدة مباينة للصورة المعهودة في مفرداتها الاولىى، ذللك أن حضور العاذل في التجربة العذّريةَ إنما هو حضور ينسم في كثير
 فحضوره محور لبنيةَ كليةَ تقوم عليها القصيدة بل النجربةَ الصوفيةَ بأسر ها.
(72أبو النرج الأصغهاني، الأغاني، بيروت، دار إحياء الترات العربي، د.ت.، ج 402/16.

و العاذل في التجربة العذرية هو في الغالب شريك خطر على التجربة هازم
 مطثوب دائم الحضور لا تبلغ النّجربة تمام نضجها إلا في وجودهـ وفي النجربة العذرية تُطفئ جذوة الحب بتحقق الؤصل أْما في النجربــــة








 لها سمة ظاهرة من التفرد و التميز لا تخطئه الحاسية النقدية البصيرة.

$$
8-5
$$


 باعتماد اللالتعين أو الإبهام Indeterminacy


 أنظر: - بون هيرنادي، ما هو النتّ، مرجع سـبت، 120.
 للار اسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيبة، 1996، صس 238.
 الأكانيمية، 2000، ص 61.

- إير فرلنجانج، نعل التراءة نظرية في الاستجابة الجمالية، ت. عبد الورهاب علوب، التاهرة، المجلس الأعلى للاقفة، 2000 ص174.

ومحفزة لاستجابة القارئ ومؤشُر أ دالأ على وقوع المـلاءمهة بين البعــــين، حيث تبّو شُبكة الحلائق في السبك و الحبك على درجةّ عالية من التتاغم في تُعقد ها و انفر اطها.
وللعل مفهوم اللالتعين أن يكون من أكتر المفاهيم النتدية وأوفرها حظا حظا من
 من خصـائص مائزة تَجعله ميدانأ للمبراع بين اللوح و و الكتمان، ومجالا للكر
 اللاتعين تحتل في النصس الصوفي مسـاحة ذات اعتبار، وما الـــنص الـــني ندرسه إلا نموذج جيپ التمثيل صـلح للاستـلال لصو اب هذه الدعوى. وينصرف مفهوم اللا تعين في مصدره إلى عملية القرزاءة بما هي تجّنيّا

 و عليه مغاليق الفكر لـبنبين:

 ومقصود لذاته لكي يحقق الغاية من النص.


 المميز الرئيني للاعص الأدبي"هو موتِفه الخاص في منتصف الطريت مسـن عالم الأشبياء وعالم تجربة التَارئ"(75). إذ ينشأ عن ذلكـ أن " بكون عملية التراعة عنده عملية بحت عن ربط البنية المتذبذبة للنص بمعنى مـا"(76). إن مفهوم اللاتعين يقوم على فرضية مؤداها أن النص الأدبي يلكي مجموعة من الغراغات والنقاط على القارئ أن يملكانها حنى يصل البى فرــم
(74) أي.م. نيوتن، نظرية الأدب في الترن السُرين، مرجع سابت، صن 241. (75) المرجع السابق، صس 240. (76) الرجبع السابث، صن 240.
$\qquad$




 و المثـاركة في إعادة إنتّاجه.
 ولانسيما اللغة اللثعرية، وقَّ تُعددت الآر اء في هذا المفهوم، إذ إن أحد الآراء كان ينظر إلى النص بوصفه بنية متعينة ولكن بـُغز ات معلوماتيَة لامنــاص










ويرنبط مفهوم اللانتعين من جهة أخرى"تتأخبر عملية إقرار المعنى"(79).

 حالة التَفكير، المنـائلة مساعلة دائمة للنصر (80).

Katie Wales, A Dictionary of Stylistics, p. 396. :

$$
\begin{aligned}
& \text { (79) بول هيرنايري، ما ما هو النتت، مرجع سابق، ص } 124 . \\
& \text { (80) المرجع السابفَ ص. } 124 .
\end{aligned}
$$

و على أي حـل فقـ لقى مفهوم اللنتعين حفاوة هــو جــدير بهــا بـــين المنتظرين و النقاد من أصحاب نظريـة "الثلقي" أو نظريةَ "البتجابة القارئ" إذ جعلو ا جل همهم تَتِع فجو ات النصى وتِّراءة مـا بينُ النطور •

 المنـله، وإذا وجد على نسبيل الالفتّر اض فإن حواره مـــع الــنص الــصـوفي

 يكون ولوج القارىئ الذي هو من غير أهل هذا الثنأن محفوفاً بكثيــر مــن المصـاعب وَ الكو ابح
و إذن لا مفر - عند إعمـل هذا المفووم - في الــنص الــصوفي مــن ونينط، والوسيط المناح هو التجربةَ الصوفيةَ نفنـها كما عبر عنهـا أصـحابـها والغارقون في بحار لجتّها. ويحسن بنا حين نشر ع فــي مباثــرة الــنصس مسنَعينِين بمـونـات الصوفيةَ أن نحدد ابيتذاء بؤر اللحتعين في النص، وهــي
 والثاني في المفاهيم التَي نتّنك عهد النص ومناط رصد العلائقَ المصنونية فيه.
 المطلع، وحقيقة المحبوبةَ،ونوع العاذل، و انفتاح النهـاية في آخر النص. أمــــــا
 تَجوس خـل النصس وتَبنح في فضائه.
وربمـا كانت السبيل القاصدة إلى مقاربةَ هذه اللبؤرة اللامتعينـــة وجـــلاء
بعض دلالاتها هي استنارة النص الفارضتي واستحضـاره في سياقه الأكبـــر ، لاسنتعانته على كثّف الغو امض النَي يثير ها النصس المدروس، وفي ديــوـوان ابن الفارض مقنع في هذا المقام.
وفيما يلي محاولة لمقاربة هذين الضربين من بؤر اللاتعين فـــي الــنص
على الاترتيب.
 $\qquad$

$$
1-8-5
$$

يشبر اللاتتعين من حيثٌ توجهات الخطاب والعتد المــضمونية الــــابق









## 


 وأنه لا منجى ولا ملجأ منه إلا إلبه؟ إن ذلكم أيضاً احتمال وارد يرشّح لـــهـ تول ابن الفارض في بائنَّه:


 القلب بيّوجه بإلى الغافل غير المجرب محغرأ من أن يؤول أمره إلى المــــلـ

$$
\text { (83) (831) المرجيع السابق، ابن الفارض، صن } 185.197 .
$$

نفسه، لكنه في اللامية يشِير إلى أن متل هذه النصيحة هــي فـــي الغالــب نصيحةَ تنقصها البر اءة:


 بضياع القلب:
هل لـه رد عَّيْ؟
و لا يظن ظان أنه بذلك يتمنى لقلبه في هذه التنجربة أوبة ســـالمة، فهــو
يقول في الثانية:



التجاوب بين السؤ الل والنذاء هو الكاثشف عن حقيقة المتمنــي، ألا و هــو
 والضياع وجدانأ، ولكن هيهات، فالتوتر بين هذا وذالك هو جوهر التجربــة ومصدر المتعة والإتثارة فيها:


يقول في اللامية أيضاً:


$$
\text { (86) (84) المرجع المرجع السـابق، صن صن } 198 .
$$

$\qquad$

ويتجلى المظهر الثاني للاتُين في حتيقة العانل، فربما يكون مــصرف
الكلام إلى علذل جاهل في مطلع القصيِّه ثم اللى عاذل لائم في تضناعبفها؛ وقَد يتأتى مصدر اللوم من جهة ما ير اه العاذل اللألئم قدانسـة دين، أو صو ابـ
 ابن الفارض لمصنطلحات ذابت مسمة فقهية في قوله:


هو بيت يذكر بالملاحنة اللانويةَ البارعة التي يتضمنهها قول ابن الفارض في نائيته الصنرى:


(89) المرجع الهـابت، ص 74.


 الهعاني الشُزعية..." انظر : شُرح ديوان ابن الفازض ، درجع سـابق، ج1/ 127-128 ـ رعلى






 حين يعني ني امطلاح اللنهاه والأمصوليّن ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه :


 أنظر : الموسوعة النتهبة، مرجع سابت، ط (2) 1989، ج226/16-227.





حتّى بِأتي خطابها في آخر القصيدهَ مجهلا في قوله:



 القازض في التأئية الصنرى:



يقول النابلنسي شــارحا" ... أي محمية بالرمـاح و السيوف عمـــن يخبــر


 يفهم مرادهم غير أبناء طريقهم، ويقع الغافلون بـالأثههام العقليةَ في أْياتهم وأعراضهم بغغير علم"(93).
(90) (يوان ابن الثفارض، ص197
(91) المرجع السـابق، ص.
(92) المرجع المـابق، ص.


الفصنل الخامس الحانل وانتصار الڭ́ا
 ثلانة الأطر انـ، المحبوبة والأنا و الحاذل، فما بين المحبوبة والأــــا علاقـــة غِير قابلة لنصنيف على نحو قاطع ينتهي بها إما إلى هجر و إما إلى وصلل،

 معهجاوتطمع الأنا في نيل المر اد. وربما كان المظهر الوحيِ للوصل متحققا في ورود ذكز المحبوبة على لنـنـ العاذل مستحضنر أ لها، ناهيــأ وز اجــراً


 و النَردد الموصول في حالين تَهيمن عليههما المحبوبـــة بـــالـهجر و الوصـــلن، و العاذل بالحضور و الغياب.

$$
2-8-5
$$


 وفي سياق التجربـة الشعريةَ الصوفيّة عند ابن الفارض من جهـة ثـانية، ولعل أظهر هذه الثنائيات في النص المدروس ما بِأتي :

$$
1 \text { - الغي / الرشاد. . }
$$

$$
2 \text { - النفع / الضرر • }
$$

3- العادل / الجائر •

4- النسع / الناظر .
5- الهاجي / المادح.
6- الشاكي / الشاكر .
7- الو عد / الو عيد.
ونود أن نتبه إلى أن هذه النتائيـات الضديةَ التي قامت علِيها بنية القصيدة تستحضر أمرين على جانب غير فليل من الأهمية، أولهما من جهة السبك،


 مـا تمتاز به من خصـوصيةَ و يَغرد، ومن مباينة لسائر ماعداها من تجارب. و أما الذي هو من جهة الحبك فإن تلا المفاهيم الضديةَ في اللصيدية إنما هي
 هن مقامات نَجربة ابن الفارض، وهي تَجربةَ ينبغي أن يُسنضاء في التَعزف |الِيــا بالنص الفارضي في مجمله.

و إذا كان الجمع بين المنصضادات سمـة مـئزة للنصس الفارضـــي خاصــــة، ورلا:ص الصوفي عامة، فإن تأمل النص وانستنطاقهه ربما يقود فيما نظن اللى

تــتحقَ الوقِوف عنـها، لايتخز اج المكنون من أُسز ار ها.

 عياقِ هذه التجربة على ما فاضت به شاعربتَه بعد أن قر قَر اره بمصر في
 الر أي نعرض لها بالبيان فيما يلي من حديث.

ومن هنا حاولنا أن نلتمس معينا على مـا نحن بصدده من قر اءة لمــــدلول ما تضنمنته القصصيدة من عهد مضمونية بنيت على التععارض الضدي، فنّو قفنا عند ثلِثة مقامانت في طريق النــالك.



ومن غير ما خوض في لجةَ المصطلح الصووفي ربما تفوت به الفائــــــة نصنفي لهذه المقامات النلائة التعريفات الآتية:

الفصل الخامس العانّل وانتصسار الُّLا $\qquad$




 تثو ع ظهور الو احـ أو هو بعبارة أجلى رؤيةَ الكنزة في الوحدة و الوحدةَ في الكثرم
ونحن واجنون عند فحص النصس الفارضي نصـوصـأ تــتِبر إلـــى هـــذ

 - الضد، وييبتبين النقيض من النقيض

 على اننكالك الجهة بينه وبين العاذل، يستبين لنا وجود خط فلمـل بين الغي و الرشّاد. كما نستتبين لنا قِيام المناقضة بينهما على أساس من وجهة النظر ،
 هو في عين الُــلك غي، ذلكم مـا يفصـع عنه قول ابن الفارض:
(94) ويسمى أيضنأ الفرت الأون.


 أُنظر : القاتـاني، كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الـر، مرجع سابق، ج40/1. وني هذا المعنــى يقول ابن الفارض في تأبنَّه:
 الليوان ص 112.
(96) وبسمى هذا المقام بجمع الجمع، وتد ذكر القالشاني ني معناه راحدأ وعشرين هصطلحأ انظر : التاثُاني، لطانت الزعلام، مرجع سابت، ج393/3..

رجـع اللاحــي عانـيكم آيــسـا من رشـادي وكذالك العـشتّ غـــي


,لمنروس،، وإن نحا ابن الفارض فيه بالقول إلى الصـاحن المو افقّق، وذلّك إذ يقّول:
خير الأصحاب الذي هو آمري
 ومـيمن - في الغالب - على العلائقت بين المفاهيم. فالثـاعر لعاذله هــا

مادح ، وهو منه شــاك وله بشاكر :




والعاذِ في النص عادل جائر :

(97) يويو إن ابن النارض، ص 48.
(98) المرجع السابت، صن197 197.
(199) المرجع الــابت، صس 198.
(100) المرجع السابت، ص89.
(101) المرجع الــابق، ص197.

الفصل الخامس العاذل والتصشار الً́ $\qquad$

أمـا اللنفع و الضرر فمفهوملن قائمان على التمـايز، إذ إن ماير اه العـــاذل نفعاُ هو في عين المحب عين الضرز ، و عكن ذللك صـحيح، و علـــى هـــــا النبقو يرد القول في الو عد و الو عيد، يقول ابن الفارضن

وهو تزجيع لقو له في مواطن أخرى:





و الخلاصهة أن المحب في كل ما بنبق يورد المتعازضـانت على وعي بالتمايز

 على حين يرد المذح و الشكرلن و اللنعت بالعدل من جهـة أن العــذل مـــذكر
 و الضضر و والو عد و الو عنِ كلاهما ــ كغير هما من المفاهيم ــ مفهوم نـــسبي'
 وحين نمتا بنا جهة الحديث إلى مقام الجمـع حيّث شهود الحقَ بلا خلـــقَ، يتو ار ق التمـايز بالحجابب، فلا فرق بين غيى ورشاد، ولا بين وعد ووعيـــ، و لا مورد للشكوى أو الثكاية، ولا للمدح أو الهجاء، ورلا لوصف بعنل ور الا جور، ففي هذا المقّام يتّحول المرء بكليته إلى طرف من أطر افـ الثنائيـــــة،

$$
\begin{aligned}
& \text { (102) (المرجع السابت، ص198. } \\
& \text { (103) المرجع السابق، ص48. } \\
& \text { (104) المرجع السابق، ص73. } 73 . \\
& \text { (105) المرجع السابق، ص97. } \\
& \text { (106) المرجع السابق، ص188. }
\end{aligned}
$$

فيعناض من الهذنى ضلالأ، ومن الرشاد غياً، ومن الستر النههاكأ، والعوض لا يجمع بينه و بين المـوض عنه:

أمـا جمع الجمع فهو مقام الفناء، حي٪ ترى الكترَّ في الو احث، ويطول بنا التول إذا أردنا لتجليات هذه المقامات الستُتصناء كاشثفأ في النص الفارضي،


 من مقام الفرقَ أو مقام الجمع، حين نقز أ قول ابن الفارض:


يتبِين لنا أن المقابلة في البيبت جاءت على جهة التمايز، فالطرن طرن و السمع سمع، و الأول غابط للثاني لتلذذه بذكر المحبوب، وحينئنّ يمكن أن يقال إننا لا نز الل في مقام الفرق حتى إذا أنعمنا النظر في قوله:



وقَوله:
 نقول حين نتدبر هذه الأبيات نجد اللسمع مشاهدأ، والطرن سامعأ، وتُقوم



$\qquad$

الأبيات بأن نقول، بأن العلاقةَ بين العمـع و للبصر فـــي الـــنص المـــدروس تجنتاز طوراً من اللاحسم و التأرجح، إنهما يبدوان منمـايزين في فوله: ويَوْدُ طرفي إن ذُكرت بِمجس ولكن الكفو اصل تنمحي بما يستحضر مقام الجمـع، في ڤوله: يُُنْي الحبيبَ ولو تناءت دارُهُ طيف المـــلام لطرفـ سمعي الساهر


إن هذا المقام هو عينه المقام الذي عبر عنـه ابن الفارض فـــي تائينـــه، حيث يكون المحب مناهداً بكليته، فهو عين محضن، وبامعأ بكليته فهو أذن محض، وناطقاً بكليته، فهو لسان محض :
 لعل مـا تقّم من التحليل أن يكون قد وفقّ إلى البـــتاعاء القَــر ائن علـــى


 الشثعرية، وهذا المقام نـابقَ في طريقِ السـالكَ على مقام صحو الجمع، حي!
 رلا جهة النبادل كما في مقام الجمع؛ بل على جهة التوحد النـــافي للكثــرة،


 الفناء، يقُول ابن الفلرض في تاتئيتّه الكبرى التي تَّجلى فيها مـعايير النـــصبية في أظهر تجلياتها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (111) المرجع السابق، ص198. } \\
& \text { (112) (112) ليوان ابن الفارض، ص } 198 . \\
& \text { (113) العرجع العابق، ص107. }
\end{aligned}
$$












$$
3-8-5
$$

ونعود في الختام إلى شئ من التحصبل نذكر فيه بما لـفيوم الأصنية من

 الصوفي. إن اعتماد النص الفارضي عامة و النص المدروس نموذجا لما على



 وصول السالك إلى مقام صحر الجمع لايعني النتهاء بـه إلى شُاطئ الأهــنـن،
 التارجح بين الفرق و الجمع، ثٌ بِ بين الجمع وصحو الجمع، وفي مقام الجمع يكون المحب قَّ تجاوز العانل، ألما في مقام صحو الجمع فلن العالت يستحيل عانرأ.
(114) المرجع السابق، ص156-157.

ولكن كل ذللك لآيعنى النتهاء التجربة و والوقوف لبلبوغ الغاية، فإن الوقَوف في
التجربة الصوفية سقوط، وهو في هذا الكقام يتطلع أبدا لإلى مقام مفيض الجمع:


ويتجاوب اللاتتعين في بنية النصن الُصوفي مع ظـاهرة اللاحسم في تَجربة
لا يعرن نها نهاية، و لا يريد لها صـاحبها أن تتنتي:



(115) المرجع المابق، صن 76.




$$
\text { أُطز : ديوان ابن سواز، مرجع سابق ، ص 270، } 254 .
$$

$$
\text { (16) :يوران ابن الفازض، ص } 171 .
$$







ا:أظر : النابلسي، كتغ السر الغامض، مخطرط.

- الكاثاني، كثّ الوجوه الغر ، مرجع سابق، ع2/ 217-218.

$$
\text { (117) ديوان ابن الفارض، ص } 200 .
$$

$$
\text { (118) ييوان ابن الفارض، م } 199 .
$$

$\qquad$
 والإعلامية والتتاص لكي تمنـع نصأ يُيمن عليه الملاتعين المحفز للقــار ئ


 فيها العشّق في المقامنات العلى شعلة متُقْة لا يعرف لجذوتها انطفاء.
$\qquad$

## خاتمـــة

بغ هذه الرحلة الناصبة في رصد ظاهرة العنل والعانل في التصيدة الصوفية

 ونجمل أمم هذه النتائج والمؤُشرات فيما يبي:
1- رمدت الاراسة بايات ظهور العاذل في القصيدة العربية الجاهلئة وما طر أ على صورته ورظانفه من تحر لات لاى العغربين، ركيف الستحال

 2- استظهرت الاراسة تجليات العانل في التصبية الصوفية وسلكها في



 الصوفية.



المفصـل لنصوصص مختارة استظظهار ما يميز كلا النمطين مــن خــصـيائص، وينطويان عليه من وجوه الخلاف و المفارقَة المميزة للعافلة بين كل منوهما.
 أصبح به العالِّ بنية داللة وفاعلة في القصبية، ومركزا أل لمنظومة المفاهيم في




 على نفسها في عدد غبر فَليل من النصوص.

 في مدارج الطرْبقِ ومعارجهـ


 الصـوفية استتمار هنا التتاقض المنتّج في بر اعبة فنية ظاهرهة 10-أظهز التحليل للنصوص المختارة أن الأنا بانتصـار ها على العــاذل
 حانمأ، فحضور العاذل الدائم بوجه من الوجوه هو. الذئي يفتّح لنلأـــــا آفـــة العرو ج في ملكوت الحقيقة إلى ما لا نهاية.

 وفتح أبواب التأويل، وتحفيز. القر اعة :و التلقّي.




خاتدية $\qquad$
 فنون للجناس و الطباقَ والمقابلة و النورية عند الباحث ضنرورة فـنية، لا حلية







 ينَصل بعدد من القضـايا العقَية و النقدية لعل من أهمها: 1-

 نصوص التَازيخِ ومدونات اللْصوف لنبر هذه العافةَ الإشكاليةَ على المسنّويانت العققية و المعرفيةَ من جهة، و المسنويانت الشتريةَ و الفنيةَ من جهةَ أخرى.

 الضرب الممتع من ضروب الفن في ديوان الثسر العربي. واسـأل الشه في الختام أماناً من العثر ات، وتوفيقاً منه بحوله وقوتـــــه إلــى مـالح القول والعمل.

# المصادر والمراجع 

## المـــادر

## أولا: المططوطة:






$$
3 \text { - النبابلمي، }
$$ 140 تَصـونـ م - ميكزو فـِّل 51843 .

 3 عَ

 ععيف اللدين
غْب الغنّي

## 



$$
\text { اليوم - } 1990 .
$$




$$
1 \text { - التكــــــستي، }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عفِف النيز } \\
& 2 \\
& \text { غالب الـدحداح }
\end{aligned}
$$



$$
\text { النشار ـ الإسكننزبِة ـ منشأة المعازف ـ } 1960 \text {. }
$$



$$
\text { 2ار المعازت - } 1984 .
$$

شُرنـ الايني
 اللززاق المطبعة الخيرية ـ 1310 هــ ــ




ثالثا: البراسانئل الجاهميهة:
1 - محموي
 1977 -


## رابِعا: هصادر أخرى:

 التاتـيانين


$$
\text { دحمن بن القاسمـ العصـرية، } 1987 .
$$


 العّمبِّة، 1993.

 انأَصاري





أبو بكر

 النين أحمن بن عي
 المثث، 2002.

الأندلسي

المحشالز ز"النسراجع $\qquad$


 الجيل.

القيّيزوني
 .1992

 الكبّتي
 الهعارف، 1985.

 13 - ابــن عجيبــة، أحمـ بِن محـ 14-14 البـن عربـــيـ، محبي الـتْن





 محمغ عبّالنه المعلزف، 1982.
 الففاء

18-ابن منظور:


 بكر محدن بن داو $\quad$ الُمنار، 1985.



 .1953


 الخانجي، 1979.




.ت
 .1984

 جمنّا بیْ معهر

الكزيم

.1982
 بيروت، :لز الغغربـ الإنسـلامي، 1986.

 مكتبة الكليات الأزهرية، د. شرح ديوان الحلاج، تُحقيق: كامل مصشفى الشيبي، بِــروت - مكتبــة النزضة، 1974.


المصألر والمراجع

دار الكتب العلمية، 1994.
كمال الـدين


 دیار القَّم، 1997. 38-الر اغ الأصفهـني
 أبو القانسم محمو


 .1986

 النكلِات الزٔزهرية، 1987.

-
44- الشُعراني، عبن الطبقات الكبر ق، القاهرة، ذار الفكر العربي، ي. تـ.
الو هنانب
 بن مَّثي
 هنـام بن الولبِ


$$
\text { الكتبب الحديثَة، } 1960 .
$$

47-الطوسبي، أنـــو نصر النسرأج
شعرعرودَ بن أنينة، تحقِيق: يحبي الجبوز من الثنعر المنسوب اللى الإمام الوصـي علي بن أبي ظلا بلب، حمعه. وشرحه: 48- عرودَ بن أنِينة عبّ المزيز سيِّ ال'الهل، ط (2)، بيروت، دار صدانر، 1980 .
 صـنر، 1952. 49- علي بن أبـــي


51- 5نترهّ العُبسب

$$
\text { القاهرد، } 1969 .
$$

 والشتّر، 1964.

 الأز سريةَ، 1980.
 .1987


 ط (2)، بيزوت، : شار أزالـ، ، 1986.


 .1992



. $\because$



$$
\text { (7)، مصر، خأز المعازف } 1983 .
$$

62- المتري، أحمن نفح الطيب سن غصن النُتلسن الرطيبّ، تَحقِقي: إحسان عباسن، بيــروت،

$$
\text { دار صـاثر، } 1997 .
$$




60- مجنون ليلى 61- المفضضل الضبي،، محمن بن يعلني بن محمن . الحديثة، 1960 . بيروتَ، دار اللنيضة المعربية، 1980.

52- الـزّالــــي، أنبــو
حامن
53- الفخر الرازي،
محمت الراز يِ
جعفر، أبو الفزج
55- القرَيِي، أبــو
عبذالنه محمت
56- الْشَثير ي، أنـــو
القاسِم عبٌ الكريِم




[^0]

بن عبد الجبار


النصبالـر والمداجع $\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { الـيبي عبّالهِ }
\end{aligned}
$$

## المراجع

## أولا: المراجع العربية:

1- أبـــو العـــلا الملامتَّة و الصونـية وأهل النثود، القاهرة، 1945.
 إبراهيم بن عيسى الجوزدبة، ط (3)، المكتب الزُسلمي، 1986.


 ويس



 العامة للكتابن، 1999.
8- أنور فؤاد أبـي معجم المصطلحات الصوفِية، بيزرون، مكبَة لبنان، 1993. خزام



العامة للكتابن، 1998 .
 عبدالجليل يوسفـــــيني 12- حسين مروة النزعات المايمة في الفاـــفة العزبيـة الإـــــمية، ط (6)، بـــروتة، غار

$$
\text { الفار 'بي، } 1988 \text {. }
$$



 خبر الندين

شتعـن
16 - سعاد الحكيم .1980
 العزيز مصلوح العنمي لجنة التأليف و النتر بِب والنشر، جامعة الكوبت، 2003.
 .1986

الـعظم
 ببر
21- عاطف جودةَ شعر عمر بن الفارضن درانـة في فن الثـعر اللصوفي، بيزروت، خار الأنذلسن، .1982

22- عباس يوسف الحداد
 شونيدة العشّق الإلمي رابعة العنوبة، ط(3)، الكويت، وكالة المطبو عات، 1978. بـوي 24- البرنَــــوقي، شُرح ديوان المتَبي، بِّروت، دار الكتَاب العربي، 1986. تبت الرحمن
25- عبد الرحمن هـن هي الصوفية، ط(3)، بيروت، دار الكتب العلمِية، 1979.
الوكيل
26- عبد الــسـلام الصوفي والآخر يراسات نقية في الفكر الإسلامي المقارن، الدار البيضاء، الغرميني . 27- عد القلر القط في الشُر الإسلامي والأموي، القاهرة، غار النوضة العربية، 1975.

المصنار والمد/جع $\qquad$

28- عبد المــنـم المونـوعدة الصوفية، التاهرة، دار الرشاد، 1992.
الحفني
29- على صافي النُدب الصـوفي في مصر: ابن الصباغ القوصي، مـصر، دلر المعــرف، .1971
30- قَاسم محمـــ الحلاج الڭعملل الكامدلة، لندن، رياضن الريس للكتب والنشر، 2002. عباس 31- كاظم محمدي المعجم المفهرس, لُّفاظ نـج الباغغة، بيزروت، داز الأضواء، 1986. ومحمل دشُنتي
 باحثين
 باحثين
 شرن

 المبريُّاوي 1995 بيروت، 195 الجيل

 Nos

 إبر اهيم جعنر
 مصطنى حمي 42- محمــــــــــ المصطلح الصوفي بين التجربة و التأويل، الرباط، 2000. المصطفى عزام 43- محمود رجب فلسفة المر آد، دصر، دار المـعارن، 1994.
$\qquad$

44- هنـــــــصف الكتّابة والتجربةَ عنٌ الصـو فية، الرباط، منشوزات عكاظ، 1988.
عبالالحق
. 45-ناز

 الزحيلي
 بكا






## ثانيـا: المراجع الأجنبية المترجمه:


1 - أزسطوظلايس
 القاهرد، المجلس الأعلى للثقافة، 2000.
 .1996

، 2
فولفُجانج

3- الرومسي، جلا
الدين
 النُرت،1999.

5- قاسم غني

$$
\text { المصرية، } 1970 .
$$

بناء لغة اللشعر، نرجمة: أحمد يرويشّ، القاهر د، نكتبة الزهر اء، 1985.


6- كوين، جون 7- نيوتن، ك.م لللزاسات و البحونث الإنسانية و"الاجنماعية، 1996.

# 8- نيكنسون،  

 الأكاديمية، 2000.

 كنيمة، 1961.

## ثالثَ : الصحف والدوريـات:




$$
.58-34
$$

 الّْمريكية، 1992.


 3- جمبل عبد

$-4$
 بـ ب

## 

Qasida Form and Mystic Path in $13^{\text {th }}$ Century Egypt A poem by IBN ALFARID - Draft Paper Not of .


-2-Wales, Katie: A Dictionary of stylistics, Long man, uk, 1989

## د. عبــاس يوهس الحـد|د

- ولا في الكويت في 21 أكتوبر 1965 ميلادية.
 1987 ميلادية.
- مـاجسنير في النقد الأدبي تَقْير ممتاز من كلية الآداب جامعة القاهرة 1999 ميلايية.
- دكتور اه مع مرنبة الشُرف الأولى في النتد الأدبي من كلية الالداب

جامعة القَاهرة 2004 ميلادية.

- عضو هيئة تكريس في تَّم اللغة العربية بكلية الترببية الأسـاسية في الكويت.
- عضو مجلس إدارة في رابطة الأدباء في الكويت.
- عضو في جمعية.الصحفيبين الكوينية.
- عضو في مسرح الخليج العربي في الكويت. - لـه الكثيُر من المقالات والارابمات الأدبيةَ في الصحافة المحلية والعربية.


## 

1- المخطوطات و المطبو عانت الكوبتية النادرة في مكتبة خالد سعود الزين (بالاشتر الك فع خالد سعود الزيد) الكويت 1990.
2- تجليات الأنا في شعر ابن الفارض ــ سلسلة كتاب ر ابطة الأدباء ــ الكويت 2000 ميلادية.
3- خالـ سعود الزيد: سيرة ومنهجأ (بالاشتر الك مـع د. علي عاثور) - ـ

$$
\text { سلسلة كتاب رابطة الأدباء ــ الكويت } 2001 \text { ميلادية. }
$$

4- إطلاهة على سيف كاظمة - دراسات ومقالات أدبية للاكدبِ خالـ سعود الزيد (جمع وإعداد)، طبعة خاصة 2002 ميلادية.
5- العنل الليني والمعرفي في الشعر الصـوفي ـــي دار الحوار ـ اللاذنية 2005 ميلادية.



[^0]:    

