

#  



قبـــــــم الدراســــــات الأدبيــــــة والنقليـــــــة

دور المتكلمين في تطور الئقد العربي القلديم (من الثرن الثالث الهجري - الخامس الهجري)

بكث متدم لنيل درجة الدكوراه في الدراسات الأدية والندية

> إشراف البروفيسور صـالح آدم بيلو إعداد الطالبة
> آمنة أحمد يوسف محمد
العام ا

## المقد هـة:

كان النقد العربي في الجاهلية لا يقوم على أسس منهجيـة أو موضوعية ولم يستطع مواكبة الثـعر الجاهلي الذي استدعاه، وعندما طل الإسـلام نقل العرب من مرحلة حضارية إلى مرحلة حضارية أرقى، فجاء النقد معبراً عن تلك المرحلة الجديدة وعندما طل العصر العباسـي امتزجت النقافات الأجنبية بالنقافـة العربيـة وانصـرت فيها مما أدى إلى مرحلة حضارية زاهية انعكست على الجانب الاجتماعي والسياسي العيا والعلمي، فازدهرت العلوم العربيـة وانتقل العرب إلى مرحـة أرقى تقوم على التنفكر والمنهجية والموضوعية فإذا النقد يعبر عن هذه المرحلة الجديدة، كان ذلك على يد علمـاء الكـلام حيث دار الجدل بين فئـات علمـاء الكـلام فيمـا بينهم، فكان إخضـاع النص القرآني للبحث فتح الباب لاخول البعد الديني العقدي في معايير النقد، وأدى إلـى أنقـاض عهـود الثـعر القديم، إذن تطـور النقـد العربـي القديم وحداثـتـه ثــرة مجهودات علماء الكالام ومرحلة الكتابة والدراسات الإعجازية. نتيجـة لذلك جاء البحث بعنوان دور المتكلمين في تطور النقد العربي القديم (من القرن الثالث الهجري إلى الخامس الهجري) وتحديد هذه الفترة الزمنيـة لأنها من أزهى الفترات التي تطور فيها الأدب العربي والنقد أيضـا، ومـا بعد هذه الفترة بدأ

عهـ الانحدار والأفول وإتجه النقد نحو التطبيق والتلخيص والثروح. وكان لاختيار البحث أسباب منها:
1- إحساسـي بالحاجـة للتعــرف علـى القيم النققيـة في النقـد القديم ومعرفـة المصادر التي استتتجت منها، وكيف تم استتناجها لأن هذه الطريقة ترسخ المفاهيم في الذهن وتمكن من المقارنة بين الصورة المتشابهة وأيها أفضل. Y- بينمـا أتصفح كتاب البلاغة تـاريخ وتطور لشوقي ضيف وقفت على أن
 النقدي لضـخامتها وبــا للمتكلمـين دور كبير فـالوقوف على أثنـهر كتبهم في هذا المجال سيفيدني كثيراً.
r- للانطلاق إلى الأمام لا بد من الوقوف على النقد القديم، ولمعرفة القضايا النققية المطروحة في الماضي، كيف تطورت والمفاهيم والقيم كيف تغيرت ومـا هي العوامل التي أدت إلى ذلك لنتبعها في مسيرة الانطلاق.
₹- إعادة قراءة النصوص النقاية الققيمة تتيح لنا الفرصـة للوقوف على فكرة أو نتيجـة تفتح المجـال لأفكار كثيرة فالمكتسبات الماضية هي التـي تنكن الـذهن

والخيال مـن الإبداع وتـأتي أهميـة دراسـة كتب التـراث لأنـه بـه كنوز ثـينـة أنتجت نظرية من الأدب العربي نفسه منها كتاب دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني الذي يقول عنـه محمد مندور : (أنني لا أعدل بكتـاب دلائل الإعجـاز كتاباً آخـراً وهذه النظرية يقول عنها د.فتحي أحمد عامر : أنها تصلح لأن كون أساساً لنظرية حديثة في النقـد العربـي أوسـع وأدق تفسـير فـي المـنهج التحليلمي، والـذوقي الذـي ابتـدأه عبدالقاهر ونتهض بما يفطن إليه من نواحي النظريـة الأدبية، وعن كتابي عبدالقاهر يقول محمود محمد شاكر : "هما أصـلان جليلان أسساً قواعد النظر في علم بلاغة الألسنة عامـة، وبلاغة اللسـان العربـي المبين خاصـة أن أن مـا كتبـه عبدالقاهر سوف يبقى بـإذن اله نبراسـاً وسراجاً منيراً لكل مـن بسر لـه الها الإخـلاص والهمـة والسـعي المبصر في طلب الكثف عن بلاغة الألسنة البشرية عامة". أما الدراسـات السابقة فلم أقف على كتـاب بعنوان (دور المتكلمبن في تطور النقد) لكن هنالك دراسات قريبة من هذا الموضوع مثل الكتب أثر القرآن في تطور النقد العربي لمحمد زغلول سلام إلا أن هذه الدراسة تختلف عن نلك لأنها اقتصرت على الجانب الفني فقط فهي تبحث عن وظيفة الصورة في العملية النقدية، الموسيقى ومـا يمكن الإفـادة منهـا في التحليـل النقدي، الجانـب اللغوي ومـا يفيـد فـي ذلـك ومؤصلات ومقاييس النقـ والقدرات الأساسية التي نؤهل الشاعر للإنتناج الأدبي. اعتمدت الدراسـة على كتب المتكلمين الذين تتـاولتهم الدراسة، وكتب دراسـات الإعجاز، وكتب تاريخ النقد العربي، كتب علم النفس التي درست قدرات الإبداع عند المبدعين في كافة المجالات متل كتاب الإبداع عبدالحليم محمود. والمنهج المتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التاريخي والمنهج التحليلي. أما الصعوبات التي واجهتتي فإطلاق المصطلح الواحد لأكثر من مدلول مما أدى إلى صعوبة تحديد مفهوم الصططلح، صعوبة البحث عن قدرات الإبداع لأن ذلك لم يكن بصـورة مباشـرة إنمـا تنـتتتج مـن النصـوص النقديـة المشـتملة علـى تقي يم الثــعراء بالموازنة والمفاضلة وتتاثر مادتها بين أجزاء الكتب مما بصعب جمعها. جاءت خطة البحث على النحو النالي:

الفصل الأول:
دور المنكلمين في دراسة الصورة الثعربة ويشنمل على مبحثين:

 الفصل الثاني: دور (المنكلمين في دراسةة الموسبيقى وبشتمل على مبحثين
 المبحث الثناني : دراسة المنكلمين للموسيقى في الفتزة (W • عهـ الفصل الثالث: دور المنكلمين في دراسةٌ اللغة الشثعرية ويشتمل على مبحثين:
 المبحث الثاني : دور المتكلمبن في دراسة اللغة ( الفصل الرابع: دور المتكلمين في دراسة وسائل الإبداع ويشنمل على ثالاثة مباحث: المبحث الأول : السرقات الشعرية وعلاقتها بالإبداع المبحث الثناني : قدرات الإبداع "سمات الثناعرية" المبحث الثثالث : مؤهلات الناقد وأخبراً ختم البحث بخـلاصـة شـاملة للموضوع نتضمن النتائج والوصـايا واسـأل الله النوفيق ولا أدعي الكمال، فالكمال لله وحده سائلّة الله أن يفتح ذهني وعقلمي لمزيد من البحث في هذا المجال.

نشأ النقد العربي ملازماً للشعر في أواخر العصر الجاهلي، فكانت الأحاديث
 العربي(
كان هذا النقد الجاهلي ذوقياً في منشأته يفتقد التعليل المفصل إلا أنـه متمشياً مـع طبيعـة الحيـاة العربيـة آنذالك لأن التعليل يحتـاج إلى تفكير ليستتد إلـى مبادئ والعرب في تلك الفترة لم يضعوا شبئًاً من مبادئ العلوم اللغوية المختلفة التي لم تدون إلا في العصر العباسي.
أهم الأفكار والأحكام النققية في العصر الجاهلي تتمتل في الآتي:
1- فكرة شياطين الثشعاء:
كثير من شعراء الجاهلية زعموا أن لهم شياطين يلقون عليهم جيد أثنعارهم ورد
في محاضرات الأدباء: "أدعى كثير من فحول الثـعر أنـه لـه رئياً يقول الشـر بفيه وله اسم معروف من ذلك مسحل شيطان الأعثى (†) وفيه يقول:
 هذا يدل على تصوير الإبداع الشعري على أنه إلهاماً مستمداً من قوى خارجية قادرة.
r - المفاضلة بين الشعراء:
فكرة المفاضلة بين الشعراء في الأفكار النقدية الرئيسية في العصر الجاهلي لذا نجد معظم الأحكام النقدية تدور حول فلان أثشر كذا(ڭ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تاريخ النق الأدبي عند العرب (من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع) طه أحد إبراهيه، دار الكتب العلمية }
\end{aligned}
$$

> (Y) الأعشى ميمون بن قيس بن جندل بن شرحبيل بن عوف المعروف بأعشى قيس ويقال له أعشى بكر ابن
> وائل من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات ولا بترية منفوخة باليمامة أدرك الإلسلام ولم يسللم.

$$
\begin{aligned}
& \text { جّاصص. } \\
& \text { (乡) الأغاني: علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني، دار الكتب، القاهرة، طه، 9YY (م، صYY }
\end{aligned}
$$

r - أخطاء الشعراء في القافية واللفظ:
عاب العرب على النابغة الذبياني وبشر بن أبي حازم مـا ورد في شعريهما من خطأ عرف فيما بعد في المصطلح العروض بالإقواء، ومن أخطاء الثشعراء مـا ينسب إلى المتلمس أنه أسند صفة لغير ما تشنده إليه(') .
§ - الروايةة:

تتعني الروايـة أن بـلازم الثــاعر الناشـئ الثنـاعر المغلـق يســع منـه بمـا يرويـه ويذيعه بين الناس؛ باعتباره سبيلاً لتقوية الملكة الشعرية.

0 - استحسـان القصيدةٌ الواحدة:
ظـاهر استحسـان القصـيدة الواحدة مـن الأفكار النقديـة الثــائعة في العصـر الجاهلي من صـورها ألقاب القصـائد الجيدة مثل: "البتارة، التميمـة، القلائد، المعلقات

المذهبة"(Y) .
فعلية استحسان القصائد الجيدة تعني تحديد المتل الأعلى للشعر ليحتذي به. - 7 تثوق الشعراء في بعض الأغراض:

لاحظ الناقد الجـاهلي المشـهور النابغـة الذبياني تفوق الخنسـاء في الرثاء قـال حسان بن ثابت جئت نابغة ذبيان فوجدت الخنساء حين قلبت من عنده فأنشدته فقال لي "إنك لثناعر وأن أخت بني سليم لبكاءة"(「) . - V

وهي أن يتم الثناعر مصراع الثناعر الآخر على نحو يحافظ فيه على الثتاسق بين المصـراعين حتـى كأنها لشـاعر واحد. ورد في الأغاني عن أبوعبيدة أن الناقـة خاصت بالنابغة فأنثأ يقول:

## كادت تٌال من الأصوات راحلتي

( ( ) الموشحح في مآخذ العلمـاء على الثـعراء، أبوعبدالهَ محمد بن عمران بن موسىى المزرباني، تحقيق: محمد
(Y) شرح شواهد المغني، الإمام عبدالرحمن بن أبي بكر، لجنة الترات التراث العربي، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت،
ج'/ص^r.

# ثم قال للربيع بن أبي الحقيق أجز يا ربيع فقال: (') (النفر منها إذا ما أوجست خلّ 

يتمثل الجانب النقدي في الإجازة في أنها تقتضي إدراكاً دفيقاً لطبيعة النسيج اللغوي والدلالي للنص المحاكي لإتقان محاكاته. النقد في صدر الإسلام:
من العوامل التي سـاعدت على تطور النقد في صدر الإسـلام الخصومة بين الثبي هذا الهجاء ومن الصور النقدية الناتجة عن المناقضـات المفاضلة بين الشعراء قال الأقرع عن النبي
من شاعرنا ولخطيـه أخطب" (「) .

أما مقاييس النقد عند رسول الها
 رواحـة فقال وأحسن وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن، وأمرت حسـان بن ثابت
فشثفى واشتفى" (ז) .

ץ- الإسـام والإيمـان أيا كان حظ الثـاعر من الإبداع ورد في صحيح مسلم عن عمرو بن الثريد عن أبيه قال ردفت رسول الها يوماً فقال: "هل معك من شعر أمية بن الصلت شيئًا فقلت نعم قال: هيه فأنشدته بيتاً فقال: هيه ثم أنشدته بيتاً فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت"(گ) . ץ- الصدق، روى أبوهريرة هِ

كلمة لبيد "ألا كل شيء ما خلا الله باطل"(0) .
(Y) تاريخ النقد العربي عند العرب طه أحمد إبراهيم، ص


(0) أخرجه البخاري في صحيحه، باب أيام الجاهلية، جه/صّهم

أما مقاييس النقد عند الخليفة عمر بن الخطاب تتضح من رده على العباس بن عبدالمطلب حينما سأله عن الثشعراء فقال:"المرؤ القيس سابقهم، خسف لهم عين الشعر، فافنقر عن معان عور أصح بصر "(') . وأشعر الشعراء عنده زهير بن أبي سلمى "لأنه لا يعاظل بين الكالام، ولا يبتع
حوشيه، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه"

إذن مقاييس النقا عند الخليفة تتدنل في الآتي:
1- سهولة العبارة، r- عدم النتقيد في التزاكيب r- ألا تا تكون الألفاظ غريية


## النقد في العصر الأهوي:

تطور النقد في العصر الأموي نتيجة لتغير الأحوال كان للتطور أسباب منها
ازدهار الشعر العربي في تلك الفترة ظهر شعراء إسلاديون فنشئوا في الإسلام وشبيوا
 الموازنة بينهم فكانوا مادة فسيحة للنقد الأدبي وتتوع هذه البيئات أدى إلى نتوع النقق. أما رجوع العصبية أدى إلى تطور فن النقائض فأخذ الناس يترقبون إلى هذا
 دفع عملية النق إلى الأمام وأهم الإسهامات الصادرة عن تلكا البيئات. 1- اتخاذ الشـر وسيلة تربوية لتتمية مكارم الأخلاق لذلك فضل الأغراض الثـعرية التـي تتمـي روح الاعتزاز والأنفـة وحـر مـن التنتبيب والهجـاء والنكسبـ بالمديح لأن هذه الأغراض تهام أخلاق الهجتمع وتؤول به إلى الحضيض(ث) . ץ- وحدة البيت لأنه يتضمن نركيز عقلي يلخص الخبرة في مثل سائر أو حكمة لمعانيها المفيدة(T) .
ヶ- جعل ملائدة الفكرة لمبناها مبدأ للتفاضل بين الشعراء(1) .

$$
\begin{aligned}
& \text { حجارة فنبعت ماء كثير لا ينقطع، افتقر مأخوذة ال }
\end{aligned}
$$

يعد نقد الثشعراء من أهم النظرات النقاية يتمثل نقدهم في الآتي:
1- الحديث عن دوافع الإبداع، وهي ذكر الأحبة، جمال الطبيعة، الخلوة(٪) ،
الخضب، الطرب، الشراب() .

ץ- مقاييس المفاضـلة بـين الثـعراء وهـي: كثرة الأغراض الثـعربة، ملاءمـة
الفكرة لمبناها، السيرورة في الشعر (\&) . ץ- تحديد العوامل المؤثرة في الشعر : الشيخوخة فالشباب من دواعي القول،

وافتقاده يعني افتقاد الخصوبة وفتور الانفعال وغلبة العقل على الخيال(0)
६- ارتباط الجودة بالأخلاق والدين()
0- تحديد خصائص الشعراء(") .
7- الحديث عن السرقة(^)
نقد النساء كان يدور حول الغزل، أهم مقاييسه، إظهار اللوعة والأسى، تصوير
شدة الوجد، إظهار المودة للمحبوبة.

## عواهل تطور النقد في عصر المتكلمين

## أولاً: الثقاقات الأجنبية وأثرها على النقد

ازداد اتصال العرب بالثقافات الأجنبية (اليونانية، الفارسية، الهندية) في العصر
العباسي للأسباب الآتية:

1- الاحتكاك الاجتماعي (عن طريق المصاهرة والمعاشرة اليومية)
r- عن طريق الجواري والرقيق
ץ- كما للفرق دورها في نقل التقافات الأجنبية إلى البيئة العربية.
६- التزجمة وأثنرها الفعال في اتصـال العرب بالتقافة الأجنبية.


0- المكانة المرموقة التي منحت للفرس والترك من بعد. فما أثز تلك النقافات على النقد؟
أثنرت تلك الثقافـات الأجنبيـة على الحيـاة العلميـة عـن طربـق التزجمـة والحيـاة الاجتماعية عن طريق الثتعوبية والزندقة فانعكس ذلك على الأدب في طرائق التفكير وأساليبه وفي الدقة والعمق في تحليل المعاني وفي استخدام البراهين العقليـة والأفيسـة المنطقبة وفي تمحيص الأفكار وتنلسلها ولم يكن تأثبر الفلسفة قاصراً على الثـعر فقط بل أمتد إلى النقد فأثز في منهجيته وقضاياه. فمن أهم آثار الفلسفة اليونانية والتزجمة الآتي:
ا- وجهـت النقد إلـى البحث عـن القوانين العامـة بـدلاً مـن الأحكـام الذوقيـة
الجزئية حبث جعلت الاهتداء إلى معرفة مواطن الحسن في الأسـاليب بـالنظر الفعلي فيها(¹) .وبتحديد مواطن الحسن والقبح انطلق النقد من نتقبح واحتذاء الأقدمين حيث يتم قياس المحدثين والقدماء بمقياس واحد إلا أن استخدام المنهج العقلي في التفكير لم يكن جديداً فالرأي معمولاً به منذ عهد رسول الله نتيجة لاستخدام العقل في مسائل العقيدة إذا الفلسفة اليونانية لم تكن هي التي أوحت إلى العقلية العربيـة بإعمـال العقل وحربـة الفكر بـل أنها سـاهمت في اتنـاع استخدام المنهج العقلكي في النفكير لأنهـا ومعهـا النقافات الأخرى النتي سـادت في المجتمـع العباسـي أدت إلـى الزندقـة والطعـن فـي القـرآن وهـو مـن أقوى الأسـباب الـذي دفـع

المسلمين إلى استخدام المنهج العقلي ليردوا عليهم بمنهجهم الذي ألفوه خاصة. r- أمدت الفلسفة اليونانيـة النقد العربي بالذهنية القادرة على اللتبويب والتقسيم
والنصنيف كما يتضح في كتاب الصناعتين للعسكري(ץ) .

ب- للقصص والحكايـات التتي ترجمت من الفارسية والهنديـة أثزها على الأدب العربي في أحادبث السمر والخرافة التي امتالأت بها الكتب في القرنين الثالث والرابع
( ( ) أرسطو طاليس في الثعر "نقل أبي بشر من بيايونس الغنائي من السريان إلى العربي" حققه مـع تجرمة



إلا أن موقف النقف العربي من الحكم موقف الرفض يقول أبوالعلاء: "المتنبي وأبوتمام
 حسنة إن شئت دعوناكَ حكيماً أو سميناك فيلسوفاً ولكن لا نسميك شاءرئراً"(1) .
 بالشعر أما العرب فنهج النكسب بالشعر ظل سارياً عندهم، إلى أن جاء أبوالعاءلاء فرفض النكسب بالشعر ولعل ذلك يرجع إلى تأتزم بالتقافة الهندية(٪) هـ إلا أن الباحثة ترى خلاف ذلك ورد أن معاويـة منع عبد الرحمن بن الحكم من المديح لأنه كسب الأنذال (T) . إذا مبدأ رفض النكسب بالثشعر موجوداً عند العرب.
ه- فتحت النزجمـة عيون المتقفين على مصـادر علمية وفكريـة جديدة يظهر

 الهزلي، في القرن الثالث الهجري نتيجة لتغلغل الثقافات الأجنبية يظن أنها ناتجنة من من فن التمثيل اليوناني الذي يقوم على ظهور المتثالين في المسرح في صورة هزلية
 الحيوانات (\&) ـ ظهرت هذه الظاهرة في شعر الشعراء كثيري الإطلاع على الثقافات
 من خلال نق أبي تمام فقـ رفضها معظم النقاد المحافظين كما رفضيوا الإسهـاب عن طريق الأقيسة والبراهين التي ظهرت عنــ ابن الرومي. قال القاضي الجرجاني:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الموازنـة بين أبي تمـام والبحتري، أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحي، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار } \\
& \text { الكتب العلمية، ط4 . . . } \\
& \text { (r) الإعجاز القرآني وأثزه في تطور النق، علي مهي زينونة، دار المشرق ، بيروت، بدون تاريخ، ص٪ } \\
& \text { ( } 1 \text { ( }) \\
& \text { ( ( ) التيارات الأجنبية في الثعري العربي (من العصر العباسي حتى القرن الثالث الهجري) عثمان موافي ، دار }
\end{aligned}
$$

"الثنـعر لا يحبـب علـى النفـوس بـالنظر والمحاجـة ولا يحلـى في الصـدور بالجـدال والمقايسة وإنما يعطفها عليه القبول والطلاوة"(1) . 7- أما الشعوبية أدت إلى تمسك النقاد بالمصطلح البدوي في النقد ثم تمسكهم بالطريقـة النقليديـة فـي بنـاء القصـيدة لأن فـي ذلـك وفـاء للمـوروث العربـي ضــ الشعوبية)

فالثنعوبية ساهمت في تأجيج الصراع بين القديم والحدبث، وأن أغلب المحدثين وأنصـارهم من الموالي الذين أسهموا في إقامـة الدولـة العباسية أمـلاً منهم في الانتقال إلى وضـع أفضل من الوضع الذي كانوا عليه أيام الدولة الأمويـة فصـاغوا مشروعات فكريـة تأكد أولوبـة العقل على النقل وكانت دعوة العقل تتفي أي تمييز اجتمـاعي سياسـي بنبـع مـن العـرق أو الوراثــة أو الثـروة مؤكـداً مبـدأ العـدل بمعانيـه الكلاميـة المتعددة(؟)

- V هذا الصراع الجنسي بين العرب والأعاجم أدى إلى اهتمام المعتزلة بالثعر لأنه في تصورهم تراث عربي خالص، خص القاضـي الجرجاني العرب بعلم الثـعر دون غيرهم رداً على الشـعوبية قال: "أنـا أقول -أيدك الله-إن الشـعر علم مـن علوم العرب يشنرك فيه الطبع والرواية والذكاء"(ڭ) .
人- أدت الثنعوبية إلـى الانتحـال في الثـعر والنثر مـن أجل النقليل مـن شـأن العرب(0) . كمـا أشـار شوقي ضبف إلـى الثـعوبية ومـا نحلته للجـاهليين لنتثبت على لسانهم مثالبهم التي تدعيها وتثبت ثثائهم على الأعاجم() . تصدى النقد العربي لهذه الظـاهرة فـالرواة أمثـال الأصمعي والمفضـل يمحصـون الروايـة ولا يـرون إلا مـا ثبت
( ( ) الوساطة بين المتتبي وخصومه، علي بن عبدالعزيز الجرجاني، تحقيق: محمد بن الفضل إبرهيم وعلي محمد



(₹) الوساطة : صع
 ط أولى 19 19 ام، ص199


صحتّه وابن سـلام والجاحظ علوا على تحقيق الروايـة أثنـاء نقدهم مما أدى إلى ظهور منهج تحقيق النصوص. 9- ظهور مصطلحات جيـدة كالبـيع تولـد هذا الهصطلح نتيجـة الصـراع الاجتماعي والاعتقادي الاي بلغ ذروته في القرن الثالث للهجرة يقول ابن المعتز "أن اللاللة الاعططاحية للبديع دلالة جيدة تزلزامتت صياغتها مـع حركة المحدثين التي بدأت منتصف القرن الثاني الهجري، "فالبديع اسم موضوع لفنون من الثعر يذكرها الشعراء ونقاد الهتأدبين، فأما العلماء باللغة والثعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هو "(') .
أمـا الزندقة فأنها نشأت لهـدم القيم والمثل الإسـادمية الأصيلة ليجد الهجـان فرصة لإشباع رغباتهم الحسية والجسدية وقد ساهـت هنا الظه الظاهرة في حركة التأليف أُلف الراوندي الزمردة في دفع اللنوة والادامغ زعم فيه وجود تتاقض في القرآن فتصدى
 الأنبياء فرد عليه عبدالرحمن بن محمد المعروف بالخياط في كتابيه الانتصار ، والرد
 النبوية والدراسات البيانية رداً على الطاعنين في بيان القرآن وألفانه.
 عانقة النقد بالدين والأخلاق، رأينا كيف ارتبطت الأككام الفنية بالقيم الخفقية في
عملية النقويم النقني في صدر الإسلام والعصر الأموي والأمتلة على ذلك كثيرة(ا) يقول أبوعمرو الثيياني عن أبي نواس: "لولا أخذ فيه أبونواس من الإِرفاث
 العباسي إلا الأخطل فال:"إن العالم بالثـر لا يبالي -حق الصليب- إذا مر باليبت المعاير والسائر الجيد أمسلم قاله أم نصراني"((5) . أمـا في العصر العباسي فكثر

وشاع ولعل هذا ناتجاً عن ظـاهرتي المجون والزندقة حيث جعلت انفصـال النقد عن الدين أمراً مقبولاً حتى عند غبر الزنادقة عند القاضـي الجرجاني(') ، والصولم() . . وابن سنان الخفاجي(ّ) ، فهم يـرون أن الموقف الدبني للشـاعر لـم يؤثثز في الحكم الجمالي على شعرهُ.
ثانياً: تظور الحياة العقلية والعلمية والتجديد في الثشر وأثرهما على النقد:

## 1 - الحياة العقلية والعلمية

أن للبيئة أثنراً طبيعياً في حيـاة أهلهـا فهـي تنهج لهـم سـن معايثـهـم ونظـامهر الاجتماعي فكان للعرب معارفهم وعلومهم وفنونهم النتي تتاسب بيئنهم آنذالك وعندما طل الإسلام أثز على العقلية العربية تأثنبراً واضحاً فالقيم والمثل التي جاء بها الدين الإسالمي غيرت وجه الحياة بتغييرها الإنسان الذي يحرك الحياة ويدفعها إلى الأمـام، هذا التغيير في العقلية يستلزم تغيير ما يصدر عنها من فكر وتصوير أمـا في العصر العباسـي فقد ازدهرت الحياة العلميـة والعقليـة بصورة لـم تعرف فقد تعـدد منـاهج النفكير وكثرت البحـث لولـع النـاس بالمعرفـة وأقبلـوا علـى الفنـون والعلـوم بقـوة وإيمـان ومـن أهم العوامـل التـي سـاعدت علـى ذلـك إنشـاء المــارس التعليمية، تشـجيع الحكومـة للعلم والعلمـاء فكانت الحكومـة لا توظف كانبـاً أو حاجباً إلا إذا توفرت فيـه شروط من أهمها العلم، النقافة والإلمـام بعلوم عصره، الرحلة في طلب العلم، البعثّات العلميـة، ظهور صـناعة الـورق والمكتبـات، أفتنتح أول مصنع للورق ببغداد على بد الفضل بن بحي وزبر هارون الرشبد ثم نقلت هذه الصناعة إلى أسبانيا ومنهـا إلـى إيطاليـا وفرنسـا، يسـر هذا تأليف الكتب في كل بلـد انتقل إليهـا فظهـرت حوانيـت لبيـع الكتب ونسـخها(گ) .فانتشـرت المكتبـات في معظـم المسـاجد

> ( ) (الوساطة : ص٪ז7
(Y) أخبار أبي تمـام، أبوبكر الصولي، تحقيق خليل عساكر وآخرون، لجنـة النتأليف والتزجمـة، والنشر القاهرة،
190V، صس VV
() سر الفصاحة، أبي محمد عبدالهَ بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية،

$$
\text { بيروت، } 9 \text { ( م، صغ }
$$

(£) الأدب والحضارة، السيد نقي الدين، نهضة مصر ص ص

والمـدن منهـا مكتبـة الموصـل والـري والبصـرة، مـرو، خوارزم، بيت الحكمـة أنشـأها الرشيد وسعها المأمون وهي مجمع علمي ومرصد فلكي ومكتبة عامة أقام فيها طائفة من المترجمين وأجرى عليهم الأززاق من بيت المال(1) . لعل من أوضح نتائج الحباة العلمية على الشعر والنقد ظهور أثنر الصنعة على الثـر والنقد، كان الطبع الخصب مسيطراً على الثـعر والنقد وعندما طل القرن الثالث الهجري أصبح أثر العلم والصنعة أوضح. فالصنعة من المصطلحات الحديثة نتجت عن شعر المحدثين مقابل الطبع عند القدماء وهي تطلق على من يقوم شعره بالتتقيح وطول التنفتيش ويعيد فيه النظر بعد النظر فالمتكاف الذي يمزج شـره باللفكر ويخلطه بالتقافة الجديدة يقول الأمدي: "فالثـاعر المطبوع الذي تأتنـه المعاني سـهوا رهواً وتتثال عليه الألفاظ انثيالاً، هو الشاعر الذي لا يحقد شعره بالفكر أو المنطق وهو الذي يطبع على قوالب يحذو على أمثلة" (Y) .
r - التجديد في الثعر
تطـور الثــر في العصـر العباسـي حتى وصف بأنــه أزهـى عصـور الأدب
والشعر بل أنه أخصب العصور الفكرية عند العرب، فالثورة الفكرية العارمة أدت إلى ظهور أبوتمـام والمتتبي وكانـا قوى دافعـة في توجيـه النقد في القرن الرابع الهجري جعلوا للنقد محوراً ومجالاً سواء في الجانب النظري أو التطبيقي واضطر النقاد إلى أن يتعمقوا في العلاقة بين النظر والتطبيق فحققوا للنقد شخصية متميزة(؟) . فظهورهمــا أدى إلـى ظهـور مؤلفـات نقديـة، وازدادت حركــة التـأليف بسـبـب الخصومة حولهمـا، وكانت معظم المؤلفات تميل إلـى إبراز عيوبهمـا. مـن سـرقتهم لبعض المعاني والتعسف في البديع، فالخروج عما كان مألوفاً للى النقاد كان سببا دفع بحركة النقد والتأليف. يقول الأمدي عن أبي تمام "شـعره لا يشبه شعر الأوائل،

> (1) الهصدر السابق: صهv
> (Y) الموازنة للأمدي: صع (Y)
(ץ) تاريخ النقد الأدبي عند العرب (من القرن الثالث إلى الثامن الهجري) إحسان عباس، دار الشروق،عمان،


لا على طربقتهم"(') .وبعد غوصـه على المعاني وتعميقها عيباً ونقيصـة كبيرة عند معظم النقاد(ץ) .
أما الصورة الثعرية كانت مبنية على المشابهة والمقاربة فلما جاء أبوتمام أكثر من التجسيم والتشخيص فأحسوا أن طبيعة الصـورة انحرفت عمـا ألفوه فالصـورة عنده مبنيـة علـى غيـر النمط المتبع أنهـا صـورة غريبـة للذا نسـبوها إلىى النقعيـد واسـنكراه الألفاظ. لذلك اتهموه بفساد الشعر والضعف والتحقبد() . الحقيقة أن أبـا تمـام كـان نتاج الحياة العلميـة المتشـعبة والثقافات المتعددة فهو صورة للحياة الفنيـة المعقدة النتي نقوم على أصول في التفكير وفي الأسلوب قد لا تتسجم، من أجل ذلك كثر الكلام في شعره وكثرة العصبية له أو عليه. أمـا المتتبي فهو مصـدر حيرة كبيرة في النقد فهو شـاعر يجمـع بـين القديم والحديث يجئ بالجزالة والقوة والبيان على خبر ما كان يجئ به القدماء ويغوص على المعاني الإنسـانبة غوصـاً بعيداً ويضمن شـعره فلسفة حيـاة وثقافـة تتنمي إلى القرن الرابع الهجري، مزج الحكمة بالخيال(گ) . فمخالفـة المنتبي أدت إلـى معركـة نقدبـة بين الأنصــار والخصـوم لكنهـا لـم تفـد النقد الفائدة المرجوة لأن الوسائل النقديـة التي استخدمت لم تتاسب الجدة التي طلع بها المنتبي) ${ }^{(0)}$
( ( ) الموازنة : ص.





ثالثاً:دراسات الإعجاز القرآني وأثرهرا في النقّ
ما هو الأعجاز؟
يستال على صحة النبوة بوجود المعجزة، لكل نبي يؤيد دعواه بمعجزة تكون امرأ خارجاً عن مجاري العادات، ناقضاً لها وتكون من قبيل ما استحكم في زمانـه،
 حية، ومعجزة عيسى إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، ومعجزة رسول الهّ صلى الشَ عليه وسلم النص القرآني. (1) تحدى القرآن الناس في آخر ما تحداهم بها، بأن يأتوا بسورة واحدة من مثل سوره، فأركك العرب أنه من الواجب أن يكون التحدي واقعاً في القرآن على الـي الطريقة المعتادة في الفصـحاء ؛ لأنهم كـانوا يتبـارون ويتحدى بعضـهـ بعضـأ في الكـلام الفصيح من منظوم ومنوّر ر
وعندما طل القرن الثالث الهجري وجد المسلمون أنفسهم في حاجة إلى الدفاع عن الإسلام في وجه التنيارات الهناوئة، كما أن السليقة تغيرت نتيجة لاختـلاط العرب بغيرهم من العجم ، مما استلتعى الأمر إلى توضيح ذلكّ، كما نـا أن التطور العلمي أخضع كل شيء للاجـث والدرس والتحليل، لكن من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور دراسات الأعجاز هو الطعن في القرآن ، من فبل الزنادقة والثـوبية ، حينما

 لللفاع عن الإسلام، مجادلين أهل الملل الأخرى، هذه الأسباب جعلت المسلمين في حاجة إلى إثبات إعجاز القرآن فأخذوا ييحثون عن أسرار البلاغة والفصاحة ودلاثل الإعجاز .
فضية إعجاز القران كانت من أبرز القضـايا البلاغية والنققية التي انصبت

(1) بيان إعجاز القرآن ، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، ضمن ثلاثة رسايل في الإعجاز تحققظخف اله وسلام ، دار المعارف مصر 9V7 1م

خصـومه ومعارضـيه فقد وقفـوا يجـادلون إعدائـه مـن اصــاب الملـل، وينـاظرون المخالفين لهم في الرأي من اصحاب الفرق الاسـالمية ،وكانت هذه المهمة تقتضي منهم أن يعرفوا كتاب اللا الذي هو مـادة هذه العقيدة معرفة عميقة ليردوا عنـه شبه الخصوم والاعداء ،من ناحبة وليظهروا مـا فيه من وجوه التفوق والرفعة التي جعلته معجزاً يتحدى الجميع أن يعارضوه أو يـانوا بسورة متلـه ، يقول أمين الخولي:(بيتمادى الزمن ودخول غير العرب في الاسـلام احتـاج المسلمون الـي أن يتعرفوا اعـوا اعــاز القران واضطروا الي بحث ودراسـة ذلك ، فصـارت معرفة البلاغة امراً دينياً كلامياً يقرر حجة الله في عقول المتكلمين ، كما يقول عمر بن عبيد ومن هنا اشتغل علماء (الكلام بالأبحاث البلاغبة (1)
كانت بيئة المعتزلــة من أنشط البيئـات التي أهتمت بهذا اللون من المباحث وبادرات الي تأليف الكتب، وجمع المصنفات في ذلك، منذ فتّرة مبكرة وقد عددت المصادر التناريخية عددأ كبيراً من المؤلفات التي وضعها المعتزلة في الوان متعددة

من الدراسات القرانية.
والآيات المتتثابهات التي دار الجدل والنقاش فيها بين المعتزلة وغيرهم ، تتتاول تلك القضايا الدينية التي دار الخلاف حولها وهي مسائل النتوحيد وما ترتب عليها ، مسألة صفات الله ورؤيته وحلوله في الدكان ، والعدل وما يدخل فيه من الحديث عن الجبر والاختيـار ، وخلق الافعـال الحسنـة والقبيــة ، ومسـألة الوعد والوعيد ، ومـا يتعلق بها من الخلود في النار والثفاعة ، وكان من نتيجة الجدل الطويل الذي دار بين المعتزلة وغيرهم من الطوئف الأخرى حول المجاز، ودفاع المعتزلـة عنـه مدعوماً بـالحجج والبراهين القويـة المقنعـة ، أدرك الجميع أن الـجاز ضرورة منـه ، وهو من مستنزمات التنبير، وخصيصـة مهمـة مـن خصـائص العربيـة ، فأقبـل العلمـاء علـى دراسة كثبر من أشكال التعبير، والصور البيانبة في القران(؟)
( ( ) دائرة المعارف الإسلامية ، أمين الخولي ترجمة عبد الحميد يونس ، إبراهيم زكي خورشبد وأحمد الشناوي ج を
(ץ) التراث النقاي والبلاغي عند المعتزلة (حتى نهاية القرن السادس الهجري) ، وليد قصـاب دار الثقافة الدوحة (910

فكـان الحديث عن إعجـاز القرآن ومواضـع ذلك فيـه ، أمـراً شـغل عدد مـن

 الجانبية في البلاغة والنقد. فــع المتكلمين ظهرت أول مرة مرة عبارة البالاغة بمعناهـا
 رجال بعض الأمم الأخرى عن البلاغة، ومعانيها تعدُ كتب الجاحظ نواة طيبانة ومنهالًا خصباً نهل منه الذين ظلفوه وأفادوا من تريرياته. أثشاد القماء والمحدثن بمجهودات الجاحظ يقول وليد قصاب: (قد بنا بناءاً ضخماً جداً فيها ، وأضـان إلي من تقمـه شيبئًا كثير ، ووضع
 وبصماته المتميزة في جميع من جاءوا بعده ، ممن كتبوا في مسائل البيان والبلاغة (") وكانت كتابته وملاحظاته هي المعين الذي يغترف منه الجميع) يعود الفضل للمنكلمين في وضع كثير من الصصطلحات البلاغية والنقاية مثل
 والنقدية.
قـ لعب البعد العقدي دوره في صوغ المصطلحات فضلا عن دوره في التنبيه على الاساليب ذاتها ، يقول د. عبد الحكيم راضي : (في تصوري إن هنا هو المنبت الذي نبت فيه ملاحظة الأساليب ونتخيصها قبل أن يتضح إنها من مكونات إنات اللغة الادبية البليغة ، وأعني بهذا المنبت ، الارسات القرآنية من إعراب ومعاني واعجاز

إن التضايا العقدية كا نت وراء استخام المنهج العقلي ، واستخدام التأويل بل
 المرتضي في أماليه عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام في قوله تعالى:(ولقد هيت

بـه وهمّ بهـا) فقـال:(اذا ثبت بأدلـة العقول التي لا يدخلها إلاحتمـال والهجـاز ووجـه التأويلات ، إن المعاصي لاتجوز على الانبياء عليهم السـلام ؛ صرفنا كل مـا ورد ظاهره بخـلاف ذلك من كتاب أو سنة الي مـا يطابق الادلـة ويوافقها كمـا نفعل ذلك فيما يرد ظاهره مخالفاً لما تدل عليه العقول ، من صفات الهُ ، وما يجوز عليه أو مـا
(1) لا يجوز

و يصرح أصحاب الدرسات القرآنية مراراً بوجود مواضيع تضطرهم الي التأويل والتخريج ، من ذلك ، مـا ذكره الزركثي: (أن مـا حمهلم على النأويل وجوب حمل الكلام على خـلاف المفهوم من حقيقته، لقيام الادلـة على إستحالة النتشابه والجسمية

في حق البارى تعالى (「)
لقد كان دور المتكلمين هاماً في تاريخ النقد العربي والبلاغة أيضـاً ؛لأنهم قاموا بوضـع مصطلحات هذين الفنيين ،وتابعوا الإسـهام في هذه الموضـوعات من وجوه كثيرة، فالمتكلمون الذين نتاولوا مسألة الإعجاز فريقان: المعتزلة، وكان لبحوثهم في إعجاز القرآن أههية كبرى ، لأنهم شغلوا بالقرآن أيضـاً من وجـه آخر يتعلق "بخلق القرآن" والأشـاعرة، : وهم أعداء المعتزلـة من حيث الموضوعات الكالاميـة والخـلاف بينهم شدبد لكن كلا الفريقين أسهم في معالجة فكرة الإعجاز وأغنى المكتبة النقدية بذلك.
والذي جعل المعتزلة يتفوقوا على غيرهم في الدراسات القرآنية ،لانهم استخدموا سلطان العقل آخذين بالرأي القائل: أن المتشابه يمكن أن يعلم تأوبله الراسخون في العلم ،خـاف أهل السنة ، والتابعين ، وأكثريـة الصحابة ، أخذو برأي بن عباس ، أنزل القرآن على أربعة أوجه : وجه حـلا وحرام لا يسع احداً جهالته، ووجه يعرفه العرب ، ووجه تأويله يعلمه العالمون ، ووجه لا يعلمه الا الله ، ومن إنتحل فيـه علماً

فقد كذب (r)
( ( آمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائ) للشريف المرتضي ، نحقيق محد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتب 900 ام ، ج ا ص

(Y) مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ملحق بكتاب نتزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار المطبعة الجمالية بمصر ص •

لكن بعض علماء السنة شاركوا المعتزلة في تأويل المتشابه ، ومضى المعتزلة يأولون الآيات المتشابهات، يصرفونها عن ظواهرها بكل وسيلة ممكنة مظهرين براعة منقطعة النظير ، وإن خصائصهم في البحث ومنـاهجهم في الاراسـة يظهر في هذا اللون من الآيات القرآنية بصورة خاصـة ، وكان يدفعهم الحمـاس لعقيدتهم أن يبذللوا في تأويل المتشـابه مجهوداً جباراً في محاولـة لصرفه عن وجهـه وإخراجـه عن دائرة المخالفة لمبادي الاعتزال.
والزمخشري يظهر الحكمة من وجود المتشـابه بقوله:(لو كان كله محكم لتعلق الناس به لسهولة مأخذه، ولعرضوا عما يحتاجون فيه الي الفحص والتأمل من النظر والاستتلال ، ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا ينوصل الي معرفة اله وتوحيده
 ولمـا في تقادح العلمـاء وإتعابهم القرائح في إستخراج معانيـه ورده الـي المحكم مـن الفوائـد الجليــة، والعلـوم الجمـة، ونيـل الــدرجات عنــد الله ،لان المـؤمن المعتقـد لا لا
 طلب مـا يوفق بينه، ويجريـه على سنن واحد ، ففكر وراجع نفسـه، وغيره ففتح اله
 هكذا يحس العقول على النظر والتأمل وطول الدرس والفحص ولا نتوفر هذه الغاية لو كان سهل المأخذ وإن التأمل الطويل يرسخ الايمان ويقويه. دراسـة الإعجـاز القرآني في تطور النقد مسـألة مهمـة لأنها من العوامـل الـانـل التـي أسهمت في تكوين النقد العربي وإثراءه من حيث حركة التأليف والقبم الجمالية الناتجة عن ذلك.

[^0]
## الفصل الأول

## دور المتكـهين في دراسة الصورة الشعرية ويتوي على هبحثين

المبحث الأول : دور المتكلميز في دراسة الصورة الشهريةٌ في الفتزة مز ( - YOO


## المبحث الأول

دور المتكـمين في دراسة الصورة الشعرية
في الفترة هن (rar-roo
ويمتوي على تههيد وثلاثة هطالب:
تـمهيد: أهيية دراسة الصورة الشعرية.
المطلب الأول: الصورة الشعرية عندا الجـاحظ.

المطلب الثـالث : الصورة الشعرية عند الرماني.

## أهميـة دراسة الصورة الشعرية

الصورة في النظريـة الثـعرية الجديدة هي: قلب النظريـة الثـعرية ،وكل مسألة من مسائلها الأخرى شريان ،تعطيـه الصـورة دفقات الحيـاة ،وعندما ندرس الصورة وعلاقتها فإننا ندرس النظرية الشعرية ومسائلها جميعاً(1) .
إذاً الصورة من أهم المكونـات المركزيـة للبنية الثـرية، وهي جزء من الطبقة
الأسلوبية المختصـة بتركيب الكلام ،يجب أن تنرس ضمن الطبقات الأخرى(٪). أدرك العرب منذ العصر الأموي أهمية الصورة في عملية الإبداع ،حين قال ذو الرمـة: (إذا قلت كأن فلم أجد أو أحسن قطع الهـ لسـاني)(r)، وعندما سمع الفرزدق بيت لبيد:

## 

دخل المسجد وخر ساجداً ولما سئل فال: (أنتم تعرفون سجدة القرآن وأنا أعرف
سجدة الثعر)(5
وقال ابن المعتز : (إذا قلت كأن ولم آتي بعدها بالتشبييه ففض الله فاي)، بل أنهم عدوه أصلاً من أصول الثعر وعلامة من علامات الثناعرية. قال عبد الرحمن بن حسـان، وهو صبياً حين لسعتـه نحلة ،فجاء وهو يبكي، فلما سأله أن يصفها قال: (طائر كأنه ملتف في بردي حبرة، عندئذ صـاح حسـان قائلاً: قلت الشعر ورب الكعبة)(0)
(1) الصورة الفنية في النقد الثهري (دراسة في النظرية والنطبيق) عبد الرباعي ، دار العلوم الرياض ، الطبعة

$$
\text { الأولى ¿9^9 ام ص } 79
$$

(Y) نظرية الأدب رينيه وبليك ، أوستن وارين ، نرجمة محي الاين صبحي ، مراجعة د. حسام الخطيب ، المجلس الاعلى لرعاية الفنون الطبعة

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الحيوان، ج٪، ص0، }
\end{aligned}
$$

وقد استمر اهتمـام الأدبـاء والنقـاد بالتشبيهه حين قـالوا：الشـعراء ثالثـة جـاهلي،
وإسلامي، ومولد، فالجاهلي أمرؤ القيس والإسلامي ذو الرمة والمولد ابن المعتز（＇）． فالتشبيه أحد الفنون النتي كلف بها العرب وغيرهم مـن الأمـ فقد كـان مقياسـاً وعلامـة على براعـة الثـاعر وقدرتـه الثنـاعريـة بـل عده بعضـهـم غرضـاً مـن أغراض الثعر، ففنون الثـعر عند ثُعلب هي：المدح، الهجاء، المراثي، إلاعتذار، النشبيب،

التشبيه، وعند قدامة：المديح، الهجاء، المراشي، النتشبيه، الوصف، والتشنبيب（Y） واتخذه النقاد مقياسـاً للمفاضلة بين الشعراء يقول القاضتي الجرجاني ：（وكانت العرب إنمـا تفاضـل بين الثـعراء في الجودة والحسن وتسلم السبق فيـه لمن وصف فأجاد وشبه فقارب ولم تكن تحفل بالإبداع والاستعارة）（٪）كمـا استخدموه وسيلة لحفظ الحقـائق والمعـارف والتجـارب يــول بـن طباطبـا ：（فـالعرب أوضـعت أشنـعارها مـن الاوصــاف والتشـبيهات ، مــا أحاطـت بــه معرفتهـا وأدركتـه عبانهـا، ومـرت بــه
تجاربها)(گ.

بلــن اهتمـامهم بـه بـأن أفـردت فيـه مؤلفـات منهـا روائـع النوجيهـات في بـدائع التشبيهات، ثمـار الأنس في تشبيهات الفرس، والكتابات لنصر بـن يعقوب، وكتاب التشبيهات لابن أبـي عون هذا يدل على أن إلاهتمـام بالصـورة الأدبيـة سبطر على

الذوق العام（0）．
لم يقتصر الاهتمـام بالصورة على العرب وحدهم قد أثنار إلى ذلك سبد قطب حين قال：（قرر النقاد العرب والأعاجم ،أن الصورة هي الوسبلة الفنيـة لنقل التجربـة، （）．${ }^{\text {（² }}$（أداة المفضلة في أسلوب القرآن

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) قواعد الشعر أبوالعباس أحمد بن يحي ثعلب تحقيق ، د. رمضان عبد النتاب ، القاهرة } 1977 \text { ، صVr صY. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (乏) عيار الثعر بن طباطبا العلوي،تحققق: طه الحاجزي، محمد زغلول، الدكتبة التجارية القاهرة، } 907 \text { (م، ص } \\
& \text { (0) تاريخ النقد عند العرب إحسان عباس ص } 119
\end{aligned}
$$

ويرى تثــارلتت أن النتـبيه مـن أهم الطـرق التـي يصطنعها الثـعراء لأداء المعاني وأنـه لا يختلف عن الاستعارة في ذلك، ولعل هذا الفن يمثل الـن الصورة التني يراها الشاعر بين الأشياء المترابطة معاً في لوحة ،ويتمثل هذا التنرابط في النتشبيه والاستعارة.
إهتم العرب بالإستعارة لكنهم لم يحتفوا بها كإحتفائهم بالتثشبيه ولم ينصوا صراحة عليها بأنها عنصر أساسيي في الثشع إلا في القرون المتأخرة حين نص ابن



لقائله فضل الوزن) (1).
وجعل ابن ظلدون (^•1هـ) الاستعارة أساساً لللبناء الفني قال: (الشـعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصـاف، المفصل بـأجزاء متفقة في الوزن الونا والروى، مستقل كل جزء منها من عرضه ومقي ولصده عما قبله ، وعما بعده ، جاري
على أساليب العرب الدخصوصة به) (ب).

تعد الاستعارة من أعظم أدوات رسم الصـورة الثـعرية ، لانهـا قـارة علـى
 نحو يجعلنا ننفعل انفعالاً عميقاً بما تتضوي عليه ، فهي أداة توصيل جيدة تصور ما ما يجيش في صدر الثشاعر في أثنكال جمالية مؤثرة (F) وعبد القاهر رفعها فوق التثنبيه درجـة ، وأولاها أهية بالغة الغة ، فهي عنده أمد
 شعبها، وتحصر ففونها وضروبها (8)
(1 ( العمدة ج (
(Y) المقدمة عبد الرحمن محد ، تحقيق علي عبد الواحد وافي ،بدون تاريخ، ص 17 (Y)
(٪)النصوير الثعري (رؤية نقدية لبلاغتتا العربية) عدنان حسين قاسم مكتبة الفلاح الكوبت الطبعة الأولى
9 19 1
(٪)|اسرار البلاغة أبي بكر عبد القاهر إبن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ، تحقيق محمود محمد شاكر دار


وعدها النقاد العرب المعاصرون لبنـة أساسية في بناء الشعر لا يكتمل بدونها يقول د. محمد مندور :(الإستعارة أمر أصبل في الثـر بل نكاد نقول أنها خيوط
(') ( ${ }^{(1)}$
بل أتخذها النقاد الغربيون مقياساً للتفوق يقول هربود ريد:(أعتقد اننا يجب أن
(「) ( ${ }^{\text {( }}$
 وعلاقاتها ربما كانت أفضل الوسائل للكثف عن المعاني الخفية للنصوص الادبية ،

التي كونتها عقلية أصحابها ، ورؤيتهم للكون والانسان والحياة(r) إذا كانت هذه أههية الصورة عند العرب والعجم فما هو دور الصورة الثعرية في عملية النقـ؟
ترى بحض الدراسات الغربيـة ، أن فيمـة دراسة الصورة تكمن في كثف النص المستغلق، والكثف عن أسرار قلب الثـاعر ، بينما تؤكد بعضهـا اكتشـاف في روح الثاعر من خال مخيلته، فصوره تكثشف عن محاور اهتماماته الفعلية(\&). لذا يرى مكنيس لابد من دراسـة الأجواء ، التي استمدت منها الصور ؛ أنها أكثر قرباً إلى دراسة مادة الموضوع (0)
بينما يرى استتفن أولمان أن على الناقد أن يبحث عن جذور صور الثاعر ، وعلاقتها بتجربة الكاتب الشخصية، قرآعته، بيئته التي يعيش فيها، وبرى بروست أن ثمة إرتباط ضروري بين رغبات المؤلف وصوره (7)
(1)(النقد المنهجي محمد مندور ص 101






ويلـح فاليري على بحث النتأثنرات الأدبيـة للغـة ، وفحص الوسـائل التنبيريـة، والإيحائية التي يبتكرها الكاتب أو الثاعر ؛ لترفع من طاقة الكلام وقدرته على النفاذ والتأثبيرات (1)
أكد نقاد العصر الحديث ، أن قيمة صورة تكمن في الإيحاء وإلا مباشرة ، وأنه الاسلوب الوحيد الذي تبعث بـه الصـورة قبم الخير والجمـال (؟)لانهـا أقدر علىى إستتفار كوامن النفس وإحداث التوتر الانساني، والقلق الروحي القادرين على حفز

الخيال(r)
وهو الاسلوب الذي يميز الثعر ، عن الفلسفة والعلم والمنطق(₹)
وممـا نقـدم يتضــح أن دور الصـورة الثــعرية عنـد الغـربيين ، هـو الإيضـاح
والإيحاء، أما دور الصورة الثـرية عند النقد العربي القديم يقول أبوهلال العسكري: (التشبيه يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه تأكيداً ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب
والعجم عليه)(0.

ونجد كثير من النصوص والأمتلة التي توضح دور الصورة الشعرية ومعظمها
تؤكد دور الإيضاح والكثشف عن المعنى، يقول ابن رشيق: (التشبيه والاستعارة جميعاً
يخرجان الأغضض إلى الأوضح ويقربان البعيد كما شرط الرماني)(¹).
ويقول عبدالقاهر الجرجـاني: (فـإذا استُقريت النثـبيهات ووجدت التناعد بـين
الثيئين كل ما كان أثند كانت النفوس أعجب وكانت النفوس لها أطرب)(Y) فالجرجاني يتحدث عن تأثنبر النتثبيهات على النفس وليس عن معنى يوضـح ويسنوعب، إذاً تطرق للاور الإيحائي للصورة الشعرية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصدر السابق ص (Y) } \\
& \text { (Y) الصورة الفنية عبد القادر الرباعي ص (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( المجمل في فلسفة الفن ص } 90
\end{aligned}
$$

(0) الصناعتين أبو هلال العسكري ، تحقيق علي محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم والحلبي القاهرة (بدن تاريخ) ص

IT• أسرار البلاغة ص (Y)

إذاً دور الصـورة الثـعرية عنـد العـرب والعجم يتمثـل في الإيضــاح والإيحـاء والتأثثر والآن نقف على دور الدتكلمين في دراسة الصورة الشعرية.

## المبحث الأول

## الصورة الشعرية عند الجاحظ

أولاً: الصورة التشبيهية عند الجاحظ:
الآن ننتقل إلى الجاحظ لنقف عند قيمة الصورة الثعرية عند الجاحظ ، ولعل أهم نص بدلنا على ذلك ، النص الذي ورد في تعليقه على الرواة الذين يستحسنون الثــر لمعنـاه الحكيم ، عنــما استحسـن أبـي عمـر الثـيباني ببيتـين في الثـعر لأحدهما:

لا تحســبن المــوت مــوت البلــى $\quad$ * فإنــــا المـــوت ســـؤالل الرجـــال كلاهمــــــا مـــــوت ولكـــــن ذا $\quad$ \% أفظــع مــن ذلـــك لـــنل الســؤال فاستتكر الجـاحظ على أبي عمرو الثيياني ، حكــه علـى البيتين بنـاءاً على المعنى الحكيم ، قائلاً: (ذهب الثيخ إلى استحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني ، وإنمـا الشـأن في إقامـة الـوزن ، وتخير اللفظ ، وسـهولة المخرج ، وكثرة المـاء ، وصــة الطبع ، وجودة السبك، فإنما الثشر صياغة ، وضرب من النسج ، وجنس من النصوير)("). من النص السابق نلاحظ أن الجاحظ استطاع أن يحدد أركان الثـر من حيث الموسيقى، والصورة، واللغة، قوله: إنما الثعر صياغة، ضرب من النستج، جنس من التصـوير يؤكد معـاني التتاسقق والتـلاحم والوحدة والانسـجام في العمل الفني وهذه الصفات تمتزج بين الثنكل والمضمون.
فالصياغة ، هي فن التتككيل الدقيق للمعدن النفيس، وأن الصائغ يحاكي صوره ما ، ييرزها فيما يصنع مستخدماً المهارات التي اكتسبها في هذه الصناعة، مضـافاً إليه خياله وذوقه الفني المدرب وهذا ما يصنعه الثناعر .
(1) الحيوان،أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبالسلام هارون، مكثبة الخانجي، القاهرة، جّ،


أما تشبيه الشعر بالنسج؛ يعني به التاحم في النظم ، وخفاء الصنعة ودقتّها ، ونتثبيه الثشعر بالرسم ، يريد به التأكيد على أثنر الخيال ، وربطه بالفنون الجميلة التي تمتع بقيمتها الجمالية(').
فالثاعر عند الجاحظ صانع، نساج، مصور ، وأصحاب هذه الصناعات جميعاً يستخدمون مـادة أوليـة غفـلاً يعملون فيها يـا التشكيل وبراعة التكوين، حتى تصبر خلقاً جديداً قادراً على الإبهاج والإقناع(). وممـا يؤكد أههيـة التصصوير في العمليـة الإبداعيـة عند الجاحظ ، نـلك الروايـة التي نقلها إلينا عن قصة عبد الرحمن بن حسان الأنصاري ، حين لسعه الزنبور وهو في سن مبكرة، فعاد إلى واللده وهو يبكي فسأله عن سبب بكائـه ، فقال: (للسـني طائر كأنه ثوب حبرة فقال والده: (قال ابني الشعر ورب الكعبة)(). إذن بعد أن أدركنا قيمة الصورة الشعرية عند الجاحظ ، فلنقف عند النصوص التي توضـح دور الصورة النتثبيهية عند الجاحظ ، هل تؤدي دوراً نوضيحياً كاشفاً للمعنى أم دوراً إيحائياً شـعورياً ؟ لكي نقف على ذلك نقف عند مفهوم النتشبيه عند الجاحظ.

يقول الجاحظ: (فقد يكون في الثيء بعض الشبه في شيء ، ولا يكون ذلك مخرجاً لهما من أحكامهمـا وحدودهما ، وقد يشبه الثـعراء والعلمـاء والبلغاء الإنسان بالقمر، الشمس، الغيث، البحر، وبالأسد، والسيف، وبالحية، النجم، ولا يخرجونه بهذه المعاني إلى حد الإنسان.
وإذا ذموا قالوا: هو الكلب، الخنزير، وهو القرد، الحمار، هو الثور ، وهو الذئب، ثم لا يدخلون هذه الأشياء في حدود الناس ولا أسمائهم ولا يخرجون الإنسان إلى هذه

الحدود وهذه الأسماء(گ).
 (Y) التفكير النققي عند العرب، (مدخل إلى نظرية الأدب العربي)، عيسى علي العاكوب، دار الفكر، دمشق، ط\&، 0...
(


فالتتنبيه عند الجاحظ يقوم على المقارنة بين حقائق الأشياء ، فهو لا يغير من طبائعها وأحوالها وصفاتها ، ذلك أن التثبيه مشاركة أمر لأمر آخر في معنى ، كما قال جابر عصفور : (أن التثبيه يفيد الغيريـة ، وليس العينيـة وأن أداة التشبيه تقف
حاجزاً دون التلاحم)(').

نلاحظ أن الجاحظ ركز في توضيح اللشثبه ، بعد أن وضح أن التتبيهه مقارنـة بين الشيئين في المعنى، إذن إذا أردنا أن نفهم قيمـة الصورة التثنبيهية عند الجاحظ نقف على الجانب النظري ، والنطبيقي عن المشبه به.
أشار الجاحظ إلى أن يكون المشبه به شهرة في وجه الثبه ، عندما تحدث عن فصـاحة الرسول صلى الله عليه وسلم ومـا ورد في أحاديثـه من تتثبيهات ----قـائلاً: (فــن كلامـه صـلى الهَ عليـه وسلم (النـاس كلهـم سواء كأسـنان المشط) فقد أصاب المحز بهذا التشبيهه ، وأعطى السامع صورة لما بقصده من عدم التفاضل بين الناس ، على اختلاف أجناسهم وألوانهم ، ولم يوهم . مع ذلك . شبئاً غير المقصود، وقال الثناعر في هذا المعنى:
 وقال آخر :
 وإذا جعلت تثبيه كلا الشاعرين وحقيقتّه ، وتثشبيه النبي صلى الش عليه وسلم
وحققتته ، عرفت فضل ما بين الكلادين)().

نلاحظ من النص السابق إشثتراط الجاحظ أن يكون وجه الشبه شهرة في المشبه
به ، من أجل أن لا يوهم غير المقصود، إذن الغرض من ذلك الشرط إيضاح المشبه به دون أدنى لبس.
ويتضح إلحاح الجاحظ على الوضوح والإبانة ، عندما نقد قول النابغة:


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) قراءة ثانية لناقد قديم (إبن المعتز جابر عصفور ) ص سّ } \\
& \text { (Y) البيان والتثيين،أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ،تحقيق:حسن السندوبي، دار المعارف،تونس،، 991م، ج「، }
\end{aligned}
$$

قائلاً: (وليس لهنا الكلام وجه، لأن الناس إنما يضربون الهثل بشيء نادر من
 ضرب الهتل بفعل شخص ولم يكن مشهوراً به كان الكالح مصروفاًا عن وجهه ولو ولو
 يقول: لا لم يكن شيبٔاً، ولو كان الأمر فيهما على ما قلت، لكيمها غير مشهورين بنلك)(1).
ولهذا السبب رفض التثبيه المقلوب ؛ لأن وجه الشبه في الششبه أقوى من الششبه به وذلك عندما عاب الصورة التثنييهية عند أبي نواس: اســتخبر الــــار هـــل تتطــق * * أنـــا مكــــن الــــار لا أنطـــق
 قال: (ولا يقول أحد لقد سكت هذا الحجر ، كأنه إنسان ساكت ، وإنما يوصف
 الثبه لابد أن يكون في الششبه به ، أقوى من المشبه للإيضاح والكثّف عن المعنى. وختى لا يقع الشعراء في الخطأ، ختى يتمكن النقاد من الحكم على الشـعراء
 مركزاً على إبراز المشبه به ، قال: (يشبه مشي المرأة إذا كانت سمينة غير خراجة، طوافة بششي التطاة في القرمطة والادل) (ث) ويقول: (وتوصف النيوم المتراكـــة ، بـأن عليهـا نعام) (r)، ويقول: (وصف
 ويقول: (إذا جرى الفرس المحجل ، شبهوا فوائمه بقوائم الكلب ، إذا ارتفت من بطنه فيصبر تحجلها كأنها ، أكلا صغار تعدوا).
E)V المفضليات الضبي، شرح محمد حمود دار الفكر اللبناني بيروت ، ص (؟ )

وقال عن الشُعراء: (وضـوا كامهـم في أشُعارهم ، فجعلوها كبرود العصب وكالحلا، والمعاطف، والايباج، والوشى وأنثباه ذلك)(1).
 المغنى ، لذلك ألح على ضرورة أن يكون وجه الشبه شهرة في المشبه بـه ، ولذلك السبب أيضاً عاب أبيات أبي نواس التي جاءت مخالفة لهذه القاعدة حين وجه الثبه ، أوضح في الششبه عن المشبه به.
اللالالة الظاهرة على المعنى الخفي هو : البيـان الذي سمعت الهـ عزّ وجل يمدحه ، ويدعو إليه ويحث عليه ، وبذلك نطق القرآن ، وبذلك تفاخرت العرب وتغاضلت أصناف العجم.
ويقول: (كلما كانت الالالة أوضح وأنصح ، وكانت الإشارة أبين وأنور كان
أنفع وأنجع)( (ث).

أما إذا انتقلت إلى الآيات القرآنية التي حللها الجاحظ نلاحظ أن دور الصّيرة

 علق على الآية بقوله: (فزعم أناس أن رؤوس الثياطين ثمر شجرة تكون ببلاد اليمن لها منظر كريه ، والمتكلمون لا يعرفون هذا النفسير فالوا: ما عني إلا إلا رئوس الثياطين المعروفة بهذا الاسم، قال أهل الطعن والخـلاف كيف يجوز أن يضرب الدتل بشيء لم نره فنتوههم). قلنا: بأن الناس لم يروا شيطاناً على صورة، ولكن لما كان الهَ عزّ وجل جعل في طباع جميع الأمم استقباح صور الثياطين، وأجرى على السنة جميعهم ضرب الدتل في ذلك راجع للتنفّار والإخافة.

أن الجاحظ لم يرض بهذا التفسبر ولم يـرض بمـا قالـه أهل الطعن والخـلاف الذين قالوا: كيف يجوز أن يضـرب المثل بشـيء لــ نـره فنتوهــه، ولا وضـعت لنـا صورته في كتاب صـادق ، وخبر صـادق، ومخرج الكـلام يدل على التخويف بتلـك الصورة والتفزيع منها مـع أنـه لو كان الثنيء أبلغ من الزجر من ذلك لذكره، فيكف يكون الثأن كذلك ، والناس لا يفزعون إلا من شيء هائل شنيع قد عاينوه أو صوره لهم واصف ، صدوق اللسان، بليخ الوصف، ولا صورهما لنا صـادق، وعلى أن أكثر الناس في هذه الأمم التي لم تعايش أهل الكتب ، وبين حملة القرآن من المسلمين لا لا لا يتوهمون ذلك ، ولا يقفون عليه ولا يفزعون منه فكيف يكون ذلك وعيداً الـا عاماً (1). أن الجاحظ رد على أهل القول السابق ، بأنهم مفسرين للقرآن بغير علم لغة العرب فجعلوا سبب ذلك ؛ المشاركة بين ثر شجر باليمن ، وبين طلع شجر الزقوم وهذا يمنع من الدلالة الثعورية للتشبيهه ، بما ذهب إليه المتكلمون الذين ذهبوا إلى أن اله لـم يعني إلا رؤوس الثياطين المعروفين ، وأمـا الملددون الطاعنون في القرآن الذين كانوا على وعي بغرض الصورة فهي تههف إلى التخويف والتفزيع، لكنهم يرون أن الشباطين ليس لهم صورة في الذهن ، من أجل هذا ذهبوا إلـى أن التشبيه في الآيـة لا يؤثر في النفس ، والتأتثبر في النفس ، هو الأمـر المطلوب ليعيبوا بلاغة القرآن، فإن الجاحظ رد عليهم قائلاً بأن تأثنثر النشبيه في هذه الآيـة ليس وقفاً على حدوث صورة في الذهن لرؤوس الثياطين ذلك أنه : (لما كان الله تعالى قد جعل في طباع جميع الأمم استقباح صور الثياطين وكراهيته ، وأجرى على السنة جميعهم ضرب المثل في ذلك رجع بالتنفير والإخافة والتفزيع ، إلى مـا جعلـه اله في طباع الأولين والآخرين عند جميع الأمم(ب).

[^1]أدرك الجاحظ أن النتبيهه هدف إلى إثارة الوجدان ، عن طريق إستدعاء الخيال لصـورة فبيحـة مفزعـة ، ومــا ينتهي إليـه مـن إقـرار الخـوف، وبـث الفزع فـي قـرارة النفس (1)
إذن عنـدما وقف الجـاحظ علـى الـنص القرآنـي ذو الطاقـة الإيحائيــة العاليـة اسـتطاع بمقدرتـه اللغويـة وذائقتـه النققيــة أن يصـل إلـى الــور الإيحـائي للصـورة الثعرية.
والنتثبيه أحد عناصـر التصـوير ، تـؤثر فيـه عوامـل كثيـرة كالبيئـة ، والـزمن، المستوى التقافي ، ودرجة التخبل ، وغير ذلك، فاستطاع الجاحظ أن بدرك أثر البيئة على الصورة الثشرية، فبساطة التشبيه الذي يصوره الشاعر، ينبيش من بساطة البيئة التي يتعامل معها ، ولعل الصورة التالية التي ينقلها الجاحظ تدل بوضوح على أثر البيئة في النتشبيه ، يقول: (قال أبوالحسن: بينما هشام يسير ومعه أعرابي إذ أنتهى إلى ميل عليه كتابـة، فقال للأعرابي: أنظر أي ميل هذا؟ فنظر ثم رجع إليه فقال: عليـه محجن وحلقة وثلاثـة كأطبـاء الكليـة، ورأس كأنـه قطـاة، فعرفـه هثـام بصـورة
الهجاء ولم يعرفه الأعرابي وكان عليه خمسة)(Y).

فالتعبير البسيط الذي نقله الأعرابي يلبي حاجته ، ويقرب ذلك إلـى ذهن رفيقه ومن هنا يمكن أن نلمس أثر البيئة في رسم التثبيبه المناسب، والأعرابي لم يقدر على وصف مشاهدته إلا بما عرفه وعايشـه من وسائل وأدوات البييئة التي يككن من خلالها تجسيد التشبيه الذي يساعده في التعبير عن غرضه(r). كما هذا النص يدل على الإفادة من الصور في إستكناه المعنى أيضـاً تتأثر بالبيئة نتيجة لإختلاف العناصر المناحة ولإختلاف العقول في قدرتها على الادراك فالبدوي ليس كا للتحضر في قدرتـه العقلية ، أو نوعية العناصر التي يتعامل بها فالجـاحظ أدرك أثر البيئـة في العمليـة النققيـة منـذ فتـرة مبكرة ، بينمـا أدرك النقـاد





الاوربيين حـن بـدأ النقد الحديث الاهتمـام بـأثز البيئـة علىى الادب ، بكتـاب العلـم
 المنطقة وطبيعـة الارض ، ضـمن العناصر المكونـة للامـة ، ثثم أصـدرت مـدام دي ستابل كتاب الادب في علاقته بالناحيـة الاجنماعيـة ، اوضحت فيـه أن الادب تعبير عن المجتمـع ثم ظهر تين ، رابطاً بين النقد والمجتمع وهو برى أن الرجل ثمرة من
ثمرات البيئة التي ولد وتربى فيها كالشجرة نتمو في الارض التي نبت فيها أصلها(1) وبتضــح أثنر البيئة على الصـورة الثـعريـة فيمـا أورد في بـاب (مـا يشبه بالكلب وليس منـه)، قال الجـاحظ: يوصف صـوت الثـخب في الإنـاء بهربـر هراش الكلب، قال الأعرابي: كــــأنَّ ذِلفيههـــا إذا مـــــا هـــــرَّا وقال آخر :


هِراشُ وإجراءٍ ولما تتثغر ()
كما أدرك الجاحظ ضرورة تـلاؤم الصورة الثـعريـة للسياق وذلك عندما ورد في الحيوان أن ذا الرمـة خرج يومـاً ومعـه أخوه فعرضـت لهمـا ظبيـة فقال ذو الرمـة علىى البديهة| ():
أَيُــا ظََيَــنَ الَوَعســاءِ بَـينَّ جُلاجِــلٍ فـأدرك أخـوه أن الصـورة تفنقد الـوعي والدقـة لأنهـا أطلقت الثـبهه بـين المـرأة

( ( )النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ستانلي هايمين ، نرجمة إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ، دار الثقفافة بيروت

$$
\begin{aligned}
& \text { YV - Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) مصدر سابق ، جף ص (Y) }
\end{aligned}
$$




فاستنرك ذو الرمة قائلاً:
 قـ أثر الجاحظ بتلك النظرة على النقاد من بعده فها هو ابن رشيق يعيب قول أبي عون الكاتب في وصف الخمر :
تلاعبهــا كـــف المـــزاج محبــة " * لهـا وليجـري ذات بيعهــا الأنـس
 قال ابن رشيق: (فلو أن في هذا كل بديع لكان مقتياً بشعاً ومن ذا يطيب له أن أن
 فالصورة هنا غير متلاثمـة، فتثّبيه الخمر هي تفور في إنائها بالرغوة تُطو فم المصروع ، منظر مقيت ، لأن المشبه به ، لا يشاكل كل أجواء النشوة التي تثيرها مجالس الشرب.
وقد صـاغها العسكري نظرياً قال موجها الثـاعر : (ألا يتكل فيمـا إبنكره على

$$
\begin{aligned}
& \text { نفسه ابتكاره إياها، ولا يغره ابتناعه، فيساهل نفسه في تهجين صورته) (ث) } \\
& \text { الاستعارة عند الجاحظ: }
\end{aligned}
$$

أن الجاحظ تحدث عن اللجاز في ثنايا كتابه الحيوان ففي باب الهجاز والتثئيهـ في الأكل يقول: يقولون ذلك أيضاً على المتل ، وعلى الاشتشقاق ، والتشثبيه فإن قلتم:


 وقد قال أوس بن حجر :

 فجعل النحت والنتقص أكاًا. وقال خفاض بن نديه:
 والضبع: السنّةّة، فجعل نتقص الجدب والأزمنة أكالًا ('). أثنـار الجاحظ في كنابـه البيـان والثييـن إلـى تعريف الاستعارة عندما شـرح

الأبيات النالية:

 وطفة قال:"قوله مدسـاها، يعني مسـاءها ومغناهـا الذي اقيم فيها ويها، والمغاني المنـازل التي كان بها أهلوها، طفقت يغني ظلت تبكي على عراصها عيناها ونا، عيناهـا هـا لللسحاب وجعل اللطر بكاءً من السحاب على طريقة الاستعارة وتسمية الثيء باسم غيره إذا قام مقامه( (). الكناية عند الجاحظ:
كاد أن يجمع النقاد على أن الكناية أبلغ من الإفصاح ، وقد أثنار الجاحظ إلى
 الفرص، ومن البصر بالحجـة أن تــع الإفصـاح بهـا إلى الكنايـة عنهـا ، إذا كـان الإفصاح أوعر طريقة)(F).
تكون الكناية أبلغ من الإفصاح ، إذا كان الإفصاح أوعر طر طريقة ، ثم أبان عن


والمرحـاض ، والمرفق ، وكل ذلك كنايـة واشـتقاق، وهذا يـدل علـى شدة هربهم مـن الدناءة والغسولة والفحش والقزع)( ('
أن أفضلية الكنايـة وأبلغيتها على الإفصـاح تدور . عند الجاحظ . حول تحقيق معنى المطابقة لمقتضـى الحال في الكـلام؛ فليس في كل موضـع وجدت فيـه الكنايـة تكون أبلغ من الإفصاح يقول: (ولكل ضرب من الحديث ، ضرب من اللفظ، ولكل نوع مـن المعـني ، نـوع مـن الأسماء، فالسـخيف للسـخيف، الخفيف للخفيف، الجزل للجزل، الإفصـاح في موضع الإفصـاح، والكنايـة في موضـع الكنايـة، والاسترسـال في موضع الاسترسال)(Y)
نفهم مـن النصـوص المتقدمـة أن الكنايـة لا تكون بليغـة إلا في بعض المواقع وذللك ؛ لأن الإفصاح والكشف يعملان في العقول ما لا تعمله الكناية ، يقول: (أو ما
 ومن هنا نفهم أن الجاحظ يفضل الإفصـاح عن الكنايـة ، ولا يفضل الكنايـة إلا إذا كان الإفصـاح يؤدي إلى الفحش والفسوق ، وإلى ما شـابهها من مواقف ، فلذلك ربط قيمتها البلاغية والجماليـة ، بمطابقتها لمقتضىى الحال، يقول: (ربي كنايـة تربى على إفصاح ولحظ يدلك على ضمبر ). من هذا النص أن دور الصور الكنائية عند الجاحظ هي الكثشف والإفصـاح ، فـإذا أدت هــذا الــدور فهـي قـد نربــي علــى الإفصــاح ، غـافلاً دورهـا الإيحـائي والتشخيصي
أشـار الجاحظ إلىى أمرهم ، عندما تعرض للشواهد القرآنيـة وهو أن الكنايـة إذا



( (1) الحيوان، جه، ص90ب.
(Y) الحيوان، جr، صـ،


صَسِيدَاَ



 عادتهم وصنيعهم في الشيء إذا طالت صحبّهم وملابستهم لـه). نفهم من ذلك أن إثناعة الكناية أي كثرة استّعمالها يجطلها كالحقّقة مما يفقدها قيتنها الفنية وهو التأثير في النفس.

(Y) سورة النساء، الآية (گ).

## المبـث الثاني <br> الصورة الشعرية عند القاضي الجرجاني

كلامه عن التثبييه يأتي في ثنايا حديثه عن سرقات المتتبي ، فالتشبيهات عنده صنفان: صنف مشترك عـام الثـركة لا ينفرد بـه شـاعر دون آخر ، وذلك كنتشبيه الحسن بالثمس والبدر ، والجواد بالغيث والبحر ، والبليد البطيء بالحجر والحمـار ، والماضـي الثـجاع بالسـبف والنـار ، والصـبي المستـهام بـالمخبول ، ونحوهـا أمـور متفردة في النفوس يشتنرك فيها الناس.
وصنف سبق المتقدم إليه ففاز بـه ، ثم تداول بعده فكثر واستعمل ، فصـار الأول في الجلاء والاستشهاد والاستفاضة على ألسن الشعراء فحمى نفسه عن السرقة وأزال عن صاحبه مذمة الأخذ ، وكل مـا في الأمر بالنسبة لهذا الصنف أن منازع هذه المعاني قد يفضلون بحسب مراتثهم من العلم بصنعة الشعر ، فتشترك الجماعة في الثيء المتداول وينفرد أحدهم بلفظة ، تستحذب أو ترتيب يستحسن ، أو تأكيد يوضع موضعه ، أو زيادة اهتدى لها دون غيره، فيريك المتبذل في صورة المبتدع، كما قال لبيد:
 فأدى إليك المعنى الذي تداوله الشعراء، قال امرئ القيس:
 قال حاتم:
 وقال الهذلي:


$$
\begin{aligned}
& \text { (₹) لسان العرب ، مادة دوى }
\end{aligned}
$$

وأمثال ذلك مما لا يحصى كثثرة ولا يخفى شهرة، وبين بيت لبيد وبينهما مـا تراه من الفضل وله عليها ما نشاهد من الزياد والثّف(0). أول مــا يلفت الانتبـاه هنـا ، أن الجرجـاني أدرك أن المبـدع بسـتطيع أن يـأتي بصـورة طريفـة مبتكرة مـن المعنـى المبتذل المتداول، ثـم حدد الوسـائل التي يتـم بهـا إخراج المبتذل ، إلى الطريق المبتدع ، بإضافة لفظة تتري المعنى وتضفي عليه من الدلالات مـا بثيُر في المنلقي ملكـة التخيـل ، أو بترتيب بستحسـن أو تأكيد بوضـع موضـعه ، أو زبـادة اهتدى لها دون غيره، ثم أورد أمثلـة لتفـاوت الشعراء في إبـداع صورة جديدة من القديم ، وفضل عليهم جميعاً بيت لبيد لإضـافته كلمـة تجد ، التتي أتنرت الـنص ، وأضـفت عليـه مـن الـدلالات ممـا أتنارت نفس المنلقـي واســوقفته لاستحضـار جمالبات هذه الكلمـة المضـافة ليتذوقها ، فهي قد انتحت بالتشبيه منحى التخيل المحرك ، لما أرد من التجدد والحدوث والتكرار ('). وعندما علق على البيت التالي:
الــــورد فيـــــه كأنمـــــا أوراقـــــهـه ت ن ت مقارناً هذا البيت ببيت ابن المعتز :
 قال: فلم يزد على ذلك النشبيه المجرد، ولكنه كساه هذا اللفظ الرشيق فصرت إذا قسته إلى غيره، وجدت المعنى واحد ثـم أحسست في نفسك هزة عنده ووجدت طربه تعلم لها أنه انفرد بفضيلة لم ينازع فيها(). نستنتج من هذا النص أن دور النتشبيه عند الجرجاني ، هو دور إيحائي مؤثر؛ ، وإلا فمـا معنى الطرب والهزة ؟، تحنبا التأثنبر النفسـي، والتأثنبر هو محك الثـاعرية وبدونه يفقد النص حضوره وطرب المتلقي للنص ، تختلف درجاته تبعاً لمـا يفد عليـه

مـن جماليـات هذا النص، والجرجـاني الناقد المتلقي طـرب للفظ الرشبق لذا فضـل
صاحب ذللك البيت على ابن المعتز .
ومـن مقـاييس المفاضــلة بـين الثــعراء المقاربــة فـي التشـبيه، يقـول القاضــي
الجرجـاني: (والعرب إنمـا تفاضـل بين الثـعراء في الجودة والحسن بشـرف المعنى وصــحته، وجزالــة اللفـظ واسـنقامتنه، وتنــلم بالسـبق لمـن وصــ فأصــاب وشـبه

فقارب)(1 (1)
فمـا معنـى المقاربـةٌ؟ هـل هـي انكثــاف النتـبيه ووضـوحه ، أم اتفــق طرفـي
الصنعة ، وثبوت الثبه بينهــا واقتزابـه ، إلـى الحد الذي يجعلـه قربـاً مبتذلاً يـدرك
بالنظرة العجلى دون فكر أو رؤية؟
أنها تعني تجانس الوحدات البنائية لتلائم الفكرة المبندعة ، بمـا يقتضـي المقام
ويستدعي أدب اللياقة ، وهو مـا يعبر عنـه باللباقة والملائمـة ، لذلك عاب الجرجاني أبيـات أبـي تمـام وصفها بـالرداءة ، بـالرغم مـن أنهـا نتصـ بالوضـوح والأبانـــة دون

عنت أو مشقة.




قال الجرجاني: (فهو يجعل الممدوح تارة دلواً، وتارة محراثاً، مرة رشـاء، وأخرى
تنيناً، وشيطاناً رجيماً) ()

(1) الوساطة ص




(7) الوساطة : صV7

فالثاعر الذي يريد أن يستعطف الممدوح طمعاً في نواله ، ثم يقرنه بالدلو ، أو المحراث، أو الرشـاء، أو التتين ، أو الشـيطان الرجيم ، فإنمـا يوصف مسـلكه هذا بالإغراب والبعد ، مع أن وحداته البنائية في غاية الوضوح ، والقرب والإصـابة. إذاً كانـت كل صـورة تعبر عـن طـرفين المــدوح المشبـه ، ومعادلـه التشـبيهـي المشبه بـه ، فالطرف الأول يعكس إنفعال الثـاعر وخبرتـه الثعورية ، بينما الطرف الثاني حسه الفني وخبرته المعرفية، ولا شكك الانفصام ملحوظ بين الثنعور والوعي. ولهذا أجمع النقاد على أن سلوكه هذا من المعقد المفرط في الإحالـة وذلك أن إنثـغاله بـإلإفراط في الإصـابة والمبالغـة ، انعكس تفريط في اللباقـة ، فأخل بشـرف المعنى ، إذ لم يتخير ألفاظه ، لتعبر عن هذا الشرف ، وإنما أطلق اللفظ الخسيس، على المعنى الثنريف ، وإستعمل عبارات الذم في مواضـع المدح، وإذا كان مراده أن الممدوح سبب العطاء ، كما أن الدلو سبب إلى استخراج مـا في البئر ، فهذا المعنى حسن واضح ، إلا أن جعله المدوح دلواً هو المعول عليه ، ولا عبرة بمراده أو نبته لأن المعتبر في صنعة الشعر إنما هو المعنى واللفظ ، لا النية والقصد، كذلك في يهذي والمحموم فهما من الألفاظ التتي تستعمل في الذم، وقد صـك بهمـا وجـه الممدوح فجعلـه يلهـج بالمكارم والعـلا فهـذا معنـى شـريف، لكن أن يعبر عنـهـ بصـيغة مـازال يهذي ، ثم يجمع إلى الهذيان خلط الحمى ، فهذا إخلال بشرف المعنى، ولا يشفع أن مـراده تشبيه إفراط المــدوح في العطـاء والبـلّل ، بإكثار الحموم وهو معنى قريـب واضح إلا أن المعتبر في الثعر كما قلنا إنما هو المعنى الثريف ، وخفة اللفظ ولكل

مقام مقال ولكل معنى ما يليق به(').
وفي تعليقه على بيت المنتبي:
بَليـتُ بِلـى الأَطـلالِل إِن لَـمَ أَقِف بِهِـا ثـم يعلق مصـوراً مـا أراده المتنبي ، مـن تمثيـل نفسـه في الوقوف بـالأطلال ، بالثـحيح يفقد خاتمـه في بعض التـراب يقول: (إن التشبيه والتمثيـل ، قد يقع تـارة بالصورة والصفة، وأخرى بالحال والطريقة ، فإذا فال الثاعر وهو يربد إطالة وقوفه:
( (1) مفهوم الإبداع، محمد طه، ص 17T-17V.

إني أقف وقوف شحيح ضـاع خاتــه لم يرد التسوية بين الوقوفين في القدر والزمان والصورة ،إنما يريد لأقفن وقوفاً زائداً على القدر المعتاد خارجاً عن حد الاعتدال الراد
 أضرابه، وإنما هو كقول الثناعر : رُبَّ لَيــلٍ أَتَــَّ مِسـن نَفَفـسِ العـــا فنحن نعلم أن نفس العاشق بالغاً ما بلغ ، لا بمتد امتداد أقصر أجزاء الليل ، وأن الساعة الواحدة من ساعاته لا تتقضي إلا عن أنفاس لا تحصى كائنة ما كانت في امتدادها وطولها، وإنما مراد الثناعر أن الليل زائد في الطول على مقادير اللياللي ، كزيادة نفس العاشق على الأنفاس)("
فالثاعر هنا ألف بين طرفين ، لا على أساس الصفات المشتركة .بينهما . في الواقع المـادي ، وإنمـا بملاحظة حالته ، ومـا أصـابه من ملل وسآمة، هي ملاحظة دقيقة ربمـا كانت من البواعث التتي دفعت عبدالقاهر أن يقف طويلاً أمـام التثبيهـ الحسي والعقلـي وأن يعلى العقل على الأول ، لــا فـــه مـن خفاء وبعد في التنتبيه والتمثيل (「).
ومن تحليل الجرجاني للمتتبي نصل إلـى أن الجرجاني لا برفض الخفاء في وجـه الثشبه، ومن هنـا نفهم أن المقاربـة في التشبيه عند الجرجـاني تعنـي أن يكون هناك وجه شبه بين المشبه والمشبه به ولو خفي ، وإذا انعدم فهذا يعني أن النتّبيه فقد المناسبة ، ومعنى هذا أنه يرتضي المبالغة والغلو إلا أن يخرج بهما الثـاعر عن المعقول إلى حد الوهم الثنديد الذي تصبح فيه المعاني مضـادة للحقبقة تضـاداً يؤذي السامع ، وقد تصبح ضرباً من المحال الذي بستتكره.
قال الجرجاني: (وللشعراء في التنثبيه أغراض، فإذا شبهوا بالثشمس في موضع الوصف بالحسن أرادوا به البهاء والرونق والضياء ونصوع اللون والتمام، وإذا ذكروه في الوصـ بالنباهـة والثـهرة،أرادوا بـه عــوم مطلعهـا وانتشــار شـعاعها واشـتراك
( ( ) الوساطة ، ص .

الخاص والعام في معرفتها وتعظيمها، وإذا قرنوه بالجلال والرفعة ، أرادوا بـه أنوارها وارتفاع محلها، وإذا ذكروه في بـاب النفع والإرفاق ، قصدوا بــه تأثنيرها في النثـؤ والنماء والتحليل والنصفية، وتلك واحد من هذه الوجوه في مفرد وطريق متميز ، قد يكون المشبه بالثـمس في العلو والنباهـة والنفـع والجـلال أسود ، وقد يكون منير الفعال كَدََ اللون واضحح الأخلاق كاشف المنظر)(1). نفهم من هذا النص ، أن عبدالعزيز الجرجاني يرى ، أن وجه الثبه هو المفتاح لتحليل الصـورة ، وعلىى الناقد أن يقف علىى وجوه المشـابهة المختلفة بين المشبه والمشبه به ، ثم يختار وجه الثبه على حسب سياق القصيدة أو البيت ، بأن يكون وجه الشبه ملائماً للغرض.

## الصورة الاستعارية عند القاضي عبدالعزيز الجرجاني:

عرف الاستعارة (إنمـا الاستعارة مـا اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصـل ونقلت العبارة فجعلت مـن مكان غيرها)، ثم بين مدارها وقطبها التي تتجذب إليـه


لا يوجد بينهما منافرة ، ولا تبينت في أحدهما اعراض عن الآخر) () فالجرجـاني يجعـل القـرب والوضـوح مــلاك الاسـتـعارة ، وهــا يعنــا الـا أن دور الاستعارة في العطلية الثشرية هي الكثف والإبانة لذلك اشثترط فيها القرب والوضوح، ولهذا السبب عاب أبيات أبي تمام وعدها في الرديء من شعره:





$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الوساطة ص صar } \\
& \text { (Y) الوساطة : ص0 }
\end{aligned}
$$


 كــــانوا بُـــرودَ زَمْـــانِهِم فَنَتَصَـــَّعوا ولـــــديك الآت جنــــوب كلهـــــا اشترط الجرجاني تقربب التشبيه ، ومناسبة المستعار لـه للمستعار منـه ، وهذا يعنـي أن الاسـتعارة عنـده مبنيـة علىى التشـبيه، لهـذا عـاب هـذه الأبيـات، لأنهـا مـن الاستعارات المكنية التي لا تأتني فيها المشابهة، وبالتالي لم بستطع الثـاعر أن بلنقط لها ولو من بعيد خصـائص مشتركة، وبذا أختل الشرط ولم يتحقق لذا وصفت بأنها استعارات بـيدة متكلفة(0).
يقـول القاضــي الجرجـاني: (أنـه اجنلـب المعـاني الغامضـة ،وقصـد الأغراض الخفية فاحتمل فيها كل غث ثقيل، وأصدر لها الأفكار بكل سبيل، فصـار هذا الجنس من شعره، إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب ،إلا بعد إنعاب هذا الفكر وكد الخاطر والحمل على القريحة ،فإن ظفر بـه فذلك بعد العناء والمشقة، وتلك حالة لا تهش فيها النفس للاستمتاع بحسن، أو الالتذاذ بمستطرف ،وهذه جريرة النكلف)(¹ ${ }^{\text {() }}$ يرى عبدالقادر الربـاعي أن الاستنعارة وبخاصـة البعيدة منهـا ،فهي وسبلة نقوم على جمـع المتنـافرات أو المتبابنـات الذي يخلق نوعـاً مـن النتعقيد فـي النفس ،لأنــ يعمل على إيجاد صراع داخلي عنيف يتجاوز الحقائق الواضحة، والعواطف المسالمة وهـا مـا نفـروا منـه، ولـذلك ظلـوا بطلبون فـي كـل مـن الصـورة التشـبيهية والصـورة الاستعاربة قرباً لا يفسده البعد، وتماثلاً لا يدخلّه النتافر (). حقاً أنهم رفضوا الاستعارات المكنية وعدوها من الاستعارات البعيدة التي تؤدي إلى الغموض، أوضـتح عبدالعزيز الجرجاني، ذلك حين قال مخاطباً خصم المنتبي:

|  | (1) د |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| , |  |
|  | (7) الوساطة ص 19 (ا) |
| عبد القادر الرباعي | (V) الصورة الفنبة ، |

(قد تفقدت ما أنكره أصحابك من هذا الديوان ،فوجدته أصنافاً منها: ألفاظ نسبت إلى اللحن والإعراب، وادعى فيها الخروج عن اللغة، ومعانٍ وصفت بالفسـاد والإحالـة، والاختالا والتتاقض، واستهالاك المعنى، وأخرى أنكر منها التقصير عن الغرض والوقوع دون القصد، وأعيب مـا فيهـا عيبـه مـن بـاب التعقيد والعويص، واستتهالكا المعنى، وغموض المراد ومن جهة بُعد الاستعارة والإفراط في الصنعة) (') فالجرجاني يرفض الاستعارة الككنية ويصفها بالبُعد لأنها تؤدي إلى الغموض والتتقيد، والمتلقي لا يستطيع الوصول إلى المعنى إلا بالكد والجهد، وإعمال العقل، وهذا يتتافى مـع الجمـال البسبط السيال الذي يطلبه، وقد يكون السبب في رفضـهم لهذا النوع "الاستعارة الدكنية" يرتبط بجانب ديني، وهو رفضهم للتثخخيص والتجسيم، فالمعتزلة نفوا التشبيه ووقفوا أمام الآيات التي تحمل صفات الهَ تعالى والتي جاءت على التشبيه يحملونها على المجاز، ويأولونها لتوافق مذهبهم في التنزيه المطلق، لذا قالوا بنفي الجهة لأن إثبات الجهة يوجب إثبات الككان وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية، فكل ما ورد وظاهره يدل على ذلك وجب تأوبله، وهذه الآيات ـ الواردة على هذه الصفة . مكان جدل ونقاش بين المتكلمبن وأهل السنة، قد يكون لهذا السبب رفضوا التجسبم والنشخيص في الأدب.
أما أبيات أبي نواس التي وصفها بأنها رديئة، أرى أنـه لم يرفضها لأنها جاءت على صورة الاستعارات الكنائية، لكن الصورة لم تتلاءم مع السياق، أي بعبارة أخرى اشترط في الاستعارة أن يمتزج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة هوقد أختل هذا الشرط في أبيات أبي نواس التالية:
 فالصورة تتبو عن السياق، استخدم الثـاعر ألفاظ لا تتماشىى مـ جو المديح، القرع، اللسع، والصفع.

## المبحث الثالث

## 

عرف الرماني النتثيبه قائلاً: (إن الثتثبيه هو النقّ على ألنى أن الثشيئين يسد مسد الآخر في حس أو عقل)(1)، فما دور الصورة التثنييية في النقنج يتضح دور الصورة التثنبيية عند الرماني من قوله: (أن التثّبيه البليخ إخراج الأغضض إلى الأظهر بأداة التنثييه مع حسن التأليف)(ب)
من هذا التعريف يتضح أن دور التثيبيه البليغ ، هو إيصال المعنى في أحسن صورة، ولكن كيف يتم إخراج الأغضض إلى الأظهر ، فالوجوه التّي تؤدي هنا الدور أربعة حسبما يرى:

$$
\begin{aligned}
& \text { ا- إ- إخراج ما لا نقع عليه الحاسة إلى ما نقع عليه الحاسة. }
\end{aligned}
$$

 الأغضض إلى الأظهر ، أي بددى إسهام التثنبيه في عملية الإلفصاح عن المعاني وتبليغها للآخرين ، دون أن نجد أي النفاتة إلى الطاقة الإيحائية الني يختزينها المشبه به والنبادل اللاللي الذي يتم بينه وبين الششبه ، على شكل إيحاءات تذهب بالقارئ كل مذهب.

إذن وظيفة التثنبيه عـد الرماني البيان يقول: (بلاغة التثشبيه الجمع بين شيئن
 الأغض إلى الأظهر بأداة التثبيه مع حسن التأليف).
(1)(النكت في إعجاز القرآن الرماني ضمن ثلاثة رسائل في الإعجاز ، تحقيق خلف اله وسلام، دار المعارف

(Y) المرجع السابق ، ص (


فالرماني يلح على وجود أداة النتُبيه، لأن حذف الأداة يؤدي إلى نوهم المساواة ، من وجـه الثبه بين المشبه والمشبه بـه، فالرمـاني إنسـاق وراء انتمائـه الاعتزالـي فاهتم بما يهتمون به من وضوح في المعنى، لكن عندما نتاول بعض الآيات القرآنية . ذات الطاقـة الإيحائيــة ـ بالدراسـة التطبيقيـة أظهر حسن تذوق للصـورة الثـعرية واستيعاباً للطاقة الإيحائية التي يوفرها.

 يقول الرماني: (فهذا بيان مـا لا تقع عليه الحاسة إلى مـا نقع عليه، وقد اجتمعا في بطلان النوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة، ولو قيل يحسبه الرائي ماءاً ثم يظهر أنـه على خلاف ما قدر لكان بليغاً، وأبلغ منه لفظ القرآن لأن الظمآن أثند حرصاً عليه وتعلق قلبه به، ثم بعد هذه الخيبة حصل الحساب الذي يصيره إلى عذاب الأبد في النار ـ نعوذ بالهَ من هذه الحال ـ وتثبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه، فكيف إذا تضمن مع ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة وصحة الدلالة)(ب) قرن جمـال النص بمدى استجابة المتلقي وتأتثره النفسي، فالتأثنثر النفسي هو سبب جمال الصورة الثـرية ، فقد أدرك الرماني ذلك حين أثنـار إلى ما نوحي إليـه لفظ (الظمآن) من الحرص والتعلق ثم الغيبة بعد ذلك الحرص والتعلق وهذا دليل على القيمة الشعورية للتشبيه. فالرماني عنده نأثنير الكلام في النفس شرط في بلاغته ومن أجل هذا بيّن أحد العناصر التي تجعل التنبيه مؤثراً في النفس وفي ذلك يقول: (النتشبيه على وجهين، تشبيه شيئين منفصلين بأنفسـهـا، وتشبيه شيئين مختلفين لمعنى يجمعهما مشترك بينهما، فالأول كتشبيه الجوهر بالجوهر ، (تثشبيه السواد بالسواد، والثاني تشبيه الثدن بالموت،و البيان بالسحر الحال)(ب)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سورة النور ، الآية (१َ). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) النكت في إعجاز القرآن، صا ص) }
\end{aligned}
$$

دور الصورة الاستعاريـة في النقد عند الرماني:
ظلت الاستعارة في منأى عن التعريف حتى جاء الرماني فكان أول من حاول تعريفهـا ثم تتاولتـه ألسـن النقاد مـن بعده (أن الاستعارة تـليـق العبـارة على غيرمـا وضعت له في أهل اللغة على جهة النقل والإبانة)(') وأول ما يلفت الانتباه أن الرماني رأى في الاستعارة بنية متكاملة، ليس نقل لفظ من معنى إلى معنى، لأن هذا النقل يتم في العبارة، فهي عمليـة إسناد تطـال بنيـة العبارة كلها، ولهذا تعليق العبارة لا تعليق اللفظ، وهدف هذا التعليق أو النقل هو الإجانة، وقد أثـار إلى ذلك الدور صراحة حيث قال: (إن كل استعارة حسنة توجب بياناً لا نتوب منابه الحقيقة) (ب)
 تقع عليه الحاسة إلى ما نقع عليه الحاسة، موضحاً أن المسألة هي إخراج الأغمض إلى الأظهر، تماماً كالتشبيه، وكعادته عندما يأتي للتطبيق يظهر مقدرته الفنية على الالى التنوق، فعندما نتاول الآيات بالدراسة نوصل إلى الدور الإيحائي للصورة الاستعارية،
 والاستعارة أبلغ من الحقبقة لأن الصدع بالأمر لابد من تأثنير كتأثثير الزجاجة والتنباليغ قد يصعب حتى لا يكون له تأثثير فيصبر بمنزلة ما لم يقع)(ه) لا لا لا لا لا لا لا يحث عن حقيقة الاستعارة (وهي أصل الدالالة على المعنى في اللغـة ،ومن يعرف حدود الحقيقة التي بنيت عليهـا الاستعارة، يدرك مدى الحيد اللـي ألــياب العبارة ،فـلا تفيد كلمـة "أصدع" التبليغ وحسب، بل التبليغ الذي يصحبه تأثبراً في النفس، فكلمة فالصدع توحي بالأثر الناتج من الفعل).
( ( ) المصدر السابق، صهم.
(Y) المصدر ، ص7) (Y)
( (
(§) سورة الحجر، الآية (؟)


إن القرآن هدف من خلال إستخدامه لفظ＂الصدع＂بدلاً من التنبيغ، دفع الرسول صلى اله عليه وسلم للمضي قدما في الدعوة، دون الالتفات لإعتراض المعترضين وأذى المشركين．
 شديدة، والعتو أبلغ منه لأن العتو شدة فيها تمرد، فكان جمال هذه الاستعارة هو في استعمال كلمـة＂عانيـة＂ومـا يصـور هذا اللفظ من بغض لأفعـال قوم عـاد، وضيق بتصرفاتهم جعلت الريح نتترد عليهم．

 الباكي، والاستعارة أبلغ منه وأوجز، والمعنى الجامع بينهما قبح الصوت،＂تميز من الغيظ＂حققتـه من شدة الغليان بالاتقاد والاستعارة أبلغ منـه لأن مقدار شدة الغيظ على النفس محسوس، مدرك مدى ما يدعو إليه من شدة الانتقام، فقد اجتمع شدة في النفس تدعو إلى شدة انتقام في الفعل وفي ذالك أعظم الزجر وأكبر الوعظ وأول دليل على سعة القررة وموقع الحكمة）（「）． فالرمـاني تتبه إلى مخاطبة القرآن للغرائز، واستخدامه لها في التعبير، حيث استخدم غريزة الغيظ والشـور بالغضب في النفس، فخلعهها على النـار ، لتدل على التهيؤ للانتقام من الكافرين، فأدار هذه الغرائز التي تبعث في خفايـا النفس صـور النـار وهولها ،حتى تتبت الخشية والخوف في النفوس، فتذعن للخير وتبتعد عن الشنر

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سورة الحاقة، الآية (†). }
\end{aligned}
$$

（「）النكت، صر）

 يعدد إلى الثيء قد يقصر فيـه لثغله بغيره معهه، وكان الفارغ هو البـالغ في الغالب مما يجري به التعارف، دلنا ذلك على المبالغة من الجهة التي هي أعرف عندنا لما كانت بهذه المنزلة، ليقع الزجر بالمبالغة التي هي أعرف عند العامـة والخاصـة موقع (الحكمة)
فالرمـاني ليس كلاميـاً يجيد فن القول وحسب بـل أنـه ذواقـه يجيد الإحسـاس بالجمال الفني عندما يتتاول الآيات بالدراسة وهنا نوصل إلى الدور الإيحائي للصورة الشعرية ومدى تأثنرها في النفس.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سورة الرحمن، الآية (آب). }
\end{aligned}
$$

(1) النكت ،في إعجاز القرآن، ص ^^A.

المبـث الثاني

$$
\begin{aligned}
& \text { دور المتكلمين في دراسة الصورة الشعرية في الفترة } \\
& \text { ( } \\
& \text { ويحتوي على أربعة مطالب: }
\end{aligned}
$$

الاملب الأول: الصورة التشبيهيـة عند الباقلاني. المطلب الثاني: الصورة الشعرية عند القاضي عبدالجبـار. المطاب الثالث : الصورة الشعرية عند إبن سنـان الخفاجي الالطاب الرابع : الصورة الشعرية عند عبد القاهر الجرجاني

## المطلب الأول

## الصورة التشبيـهيـة عند الباقلاني

إذا نظرنا نجد أن الباقلاني (ت:ז• عهـ) عرف التنتبيه قائلاً: (فهو النقد على


 تقع عليه الحاسة إلى مـا نقع عليه الحاسة وتشثبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن النتشبيه).
وقوله تعالى : :
 بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما نقع عليه فقد اجتمع المشبه والمشبه بـه في الهلالك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستندراك لما فات وفي ذلك الحسرة العظيمة والموعظة البليغة).

 العادة إلى ما جرت به العادة وقد اجتمعا في معنى الارتفاع في الصورة وفيه أعظم الآية لمن فكر في مقدورات الله تعالى عند مشاهدته لذلك أو علمـه بـه ليطلب الفوز
من قبله ونيل المنافع بطاعته)(گ().

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النور ، الآية (٪q). }
\end{aligned}
$$

هكذا عرض الباقاني آراء الرماني في الثثثيه ولم يضف إليها شيئاً ثم عرض آراء النقاد في الشواهد الثعرية قائلاً: (كنلك عدو من البيع قول امرئ القيس في أنني فرسه:



قال الباقاني: (مما يعدونه من التثنيه الحسن كقول امرئ القيس:
 شبه عيون الوحش وهي تحوم حول الخباء والرحل وهي تلمع بالليل بالجزع وهو الخرز اليماني وفيه بياض وسواد، وقوله:
 واستبلوا تثنييه شيئين بشيئين على حسن تقني
ويزعمون أن أحسن ما وجد في هذا للمحدثين قول بشار :
 أن وقفة الباقالني عند النثّبيه، لا تثكل إسهاماً حقيقياً في توضيح مسـائله،
 الباقاني على ما ذكره من ضروب البديع قال: (ووجوه البديع كثيرة جداً فافتصرنا على ذكر بعضها، ونبهنا بذلك على ما لم نذكر كراهة التطويل، فليس الغرض ذنر إنر جميع أبواب البديع، وقد قدر مقدرون أنـه يمكن استفادة إمجاز القرآن، من هذه
 هذه الوجوه إذا وقع التتبيه عليها أككن النوصل إليها بالتّتريب، والتنعود، والتصنع (4) (4)

فالباقاني يرفض وجوه البديع والبلاغت، أن نكون من البراهين على إعجاز القرآن، لأنها داخلة في نطاق الطاقة البشرية ،فهو يؤكد ذلك فائلأً: (إنه لا سبيل إلى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) إعجاز القرآن للباقانيني ، ص } 111 \text { (1) } \\
& \text { (Y) المرجع السابق ، ص } 179 \text { - } 17 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه في الثـعر ووصفوه فيه، وذلك أن هذا الفن ليس فيـه مـا يخرق العـادة، ويخرج عن العـرف، بـل يمكن اسـتـراكه بـالتعلم والتدرب بـه والتصنع لـه، أما شأوا نظم القرآن فليس لـه مثال يحتذى عليـه ولا إمـام يقتنى به ولا يصح وقوع مثله اتفاقاً) ('). ومن هنـا يتضـح أن البلاغة عنده نوعان: نوع يمكن تعلمـه وهذا لا سبيل إلـى معرفة إعجاز القرآن بـه، ونوع لا يمكن تعلمـه هو الذي يدل على إعجاز القرآن، وبناءً على ذلك ينفي أن يؤدي دراسـة الصور البيانيـة في القرآن إلـى إثبات إعجاز القرآن
والباقلاني يصرح . أكثر من مرة . بعدم جدوى دراسة الصورة الشعرية لإثبات إعجاز القرآن، يقول: (إنما ننكر أن يقول قائل: إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيه الإعجاز، من غير أن يقارنه ما يتصل بـه من الكـلام ،وبفضي إليه مثل ما يقول: إن ما أفسم به وحده بنفسه معجز وأن التثبيه معجز، وأن التجنيس معجز، ، والمطابقـة بنفسـها معجزة، فأمـا الآيـة التـي فيهـا ذكـر التشبيـه فـإن ادعى إعجازهـا لألفاظهـا ونظمهـا وتأليفهـا، فإني لا أدفع ذلك وأصـحـه، ولكن لا أدعـي إعجازهـا لموضـع النتثبيه، وصـاحب المقالـة التي حكيناهـا (يعني الرمـاني) أضـاف ذلك إلىى موضع التشبيه وما قرت به من الوجوهه ...) وبـالوقوف على النصـوص المتققمـة ،أدركنـا السبب الذي جعل دراسـة البـاقلاني لـم تسهم في إثراء الصورة الثعرية، إلا أن دراسته للإعجاز أفادت النظريـة النققيـة في دراسة النصوص الأدبية كاملة، دون تجزئة فهو أول من تتبه إلى إجراء نقد تطبيقي على قصيدة كاملة، إعنماداً على التحليل المتدرج لأبياتها.

## الـطبب الثاني <br> الصورة الشعرية عند القاضي عبدالجبار

أولأ: القاضي عبدالجبار والصورة التثبيبية:
لم يدرس القاضي عبدالجبار التثبيه لكنه وفق على الآيات التي طعن فيها من
 تنتالها بالدراسة متفرقة في كتبه ولم يضعها تحت عنوانـ
 المشاركة في بعض الصفات لا كلها، ومن الثشواهد التي أوردها يقول: قيل ففي الآيـه回
 وجوابنا أن المراد أنها كالثُعبان في العظم، والجان في سرعة حركتها، من حيث خلقت من نار السموم، فالقاضي عبدالجبار أزال الثبهة بإبراز وجه الشثبه بينهـان، وهذه المشاركة في وجه الثشبه في صفة من الصفات ليس في كلها ،ومن هنا نستار ونتج أن دور الصورة الثتثييهية ،هنا الإيضاح والكثف عن المنىى.

 ومعلوم أن معنى الميراث لا يصح فيهم. جوابنا أن شبه وصولهم إلى الفردوس . من دون سبب يأتونه . بوصول المرء إلى الأملاك بالميراث عند الموت، وهو أحسن ما يجري في الكالام من التثّبيه.



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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } \\
& \text { (६) سورة الحج، الآية (ץ). }
\end{aligned}
$$

وجوابنا المراد أنهم قد بلغوا في التحبر حد السكر، وإن لم يكن هناك سكر ومتل ذلك يدخل في غاية الفصـاحة فكيف يعد متتاقضاً، وقد يضل المرء على من لحقه

الدهشة والحبرة ،فيقول متل ذللك.
والملاحظ أن الشواهد التي إستحسنها كلها من التثبيه البليغ محذوف الأداة











وأما أن أزواجه صلى الهَ عليه وسلم أمهات المؤمنين، فالمراد تأكيد تحريمهن على المؤمنين، وتبرئـة رسول الهَ عن أن يخلفه في أزواجـه غيره؛ ولذلك روي عن عائثشة في إمرأة قالت: (إنك أمي أنها أنكرت ذلك، وقالت: إنما أنا أم رجالكم)؛ لأن التزويج في الرجال يصح فأكد ذلك التحريم ،بأن شبههن بالأمهات، وربما حذف في النتشبيه اللفظ ليكون على وجـه التحقيق، كما يقال للرجل البليد: هو حمار، ولمن لا يصني ولا يفهم: إنه ميت (「).
( ( ) سورة الأحزاب، الآية (Y).
(Y) سورة النور ، الآية (Y) (Y)


في الآيـة السابقة جعل القاضي عبدالجبار التثـبيه البليـيغ تشبيهاً على وجهـ التحقيق، لأن فيه حذف للأداة ووجه الشبه، فوجود الأداة يعني أن الششبه به أقوى من الششبه في وجه الثبه، وحذفها يؤدي إلى توهم تساوي الطرفين في وجه الثشبه. أما وجه الشبه فهو يحدد الجهة التي كانت بها المشاركة، وحذفها يفتّح الهجال للعقل لاكتشاف هذه الصفة، ولما كانت المشاركة قوية قال عبدالجبار أن هذا التثّبيه
 الشبه بعض النقوية، أما حذفهما معأ مبني على أدعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد وهنا يتحقق التثنيه تماماً، أن حقوق أزواج رسول الشّ على المؤمنين ،كحقوق أمهاتهم عليهم، هذا ما أراده الشه من تحريم،و رعاية، واحترام، والشا أعلم. وهذا يغني أن القاضي عبدالجبار أدرك أهمية حذف وجه الثّا وانبه في فتح باب
 أثشرنا من قبل أن القاضي عبدالجبار أدرك الدور الإيضاحي والكثثفي للصورة النتثييهية وعندما تعرض لتحليل الآيات القرآنية ذات الطاقة الإيحائيـة أدرك الدور

 إذا عرفوا في الجملة أن خلق الشياطين فيه تشويه، وفي الطبع عنه نفار ، لم يمنع أن يزجرهم عن المعاصي بذكر النار وأطعتها، ويشبه طلعها بذلك، وربما كان التمثيل بثثل هذه الأمور التي يذهب القالب فيهـا مذاهب مختلفـة لخروجهـا عن طريــ الهشاهدة أبلغ().
( ( ) سورة الصافات، الآية ( ؟

الكتب • •19 م جד ا، ص7 •غ.

بل أثنى على هذا التنشبيه وجعله من أعلى درجات البلاغة فقال :(لو كان القوم لايعقلون المراد بقوله (طلعها كأنه رؤوس الشياطين)إلى غير ذلك لأحتجوا بـه ايضاً ${ }^{\text {(') }}$ ( لان أحد ما يؤثر في فصاحة كلامه أن لا يفهم المخاطب معناه أدرك عبد الجبـار التشبيبه المقلـوب، وأثنى عليـه عنـدما أثنـار إليـه في الأيـة
 طريقة العقل ،وذلك نتبيه يحسن في اللغة(「) وأكد على النتثبيه ذو الطاقة الايحائيـة، وعده من أرفع النتثبيهات، وأحسنها

 المثل وذلك لان المرؤ نـافر النفس ،عن أن أكل لحم أخيـه الميت، لقبحه فبين اله
 فالقاضي شبه حال المغتاب لاخيه المسلم، بحال من يأكل لحم أخيه الميت، ثم بين أن هذه الصورة التنبيهيه نؤدي إلي النفور من الغيبة، وهذا يدل على فهم دقيق من القاضـي عبد الجبـار للـدور الايحـائي للصـورة الثـعرية، ومـا تثيـره في اللنفس مـن الإحساس بالنفور ومن ثم، الابتعادعن الغيية.

جاءت دراسـة القاضـي للتنتبيه دراسـة قيمـة تدل على فهم دقيق لهذه الصـورة الفنية لانـه لم يكن هدفاً لدراسته ،إنما جاءت رد لزعم، أو دحض لحجـة، أو إبطال شبهة ولان هذه التشبيهات ذات قيمـة أسلـوبية عاليـة تـثثل إنحرافـاً عن التتببيهات العادية فهي التي مكتته من إدرك القيمة الفنية لهذا الاسلوب، وهذا يدل أيضاً على إدراكه لأسرار اللغة العربية وتمكنه منها

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } \\
& \text { (Y) تنزيه القران عن المطاعن، (Y) } \\
& \text { (६) سورة الحجرات،الاية } \\
& \text { (0) تنزيه القران ، صqج }
\end{aligned}
$$

## ثانياً: القاضي عبالجبار والاستعارة "المجاز":

 لم يذكر القاضي عبدالجبار مصطلح الاستعارة لأنه كان مهتماً بَأويل منتشابه نرى أن دور الصورة الاستعارية هو الكثف والإيضاح.
ومن خلال حديثه عن الهجاز حدد أساس لجماليات الإنشاء يقول: (لا فضل بين الحقيقة والمجاز ) ساوى بينها من حيث الإبانة والوضوح، ثم قال: (ربما كان الدجاز أدذل في الفصاحة لأنه كالاستغلال في اللغة) إستخدم ريما التي تخفف من التأكيد في أن الهجاز أوضح من الحقبقة في الإبانة، ثم أكد أن دور المجاز دوراً دلالياً بقوله كالاستنال في اللغة.
 الطاغين في النص القرآني من ناحية الأسلوب، او المجسمة الذين لايفهمون النص القراني فهماً دقيقاً.
توقف القاضي الجرجاني كثيرا أمام صور الاستعارة في القرآن الكريم واختلفت

 ${ }^{(1)}$ (1)
كان الزعم الذي ذهب إليه الطاعنون، أن اله منعهم من الايمـان فرد عليهم

 صماً وبكاً وهذا ما لايقوله أحد ،وبيبنا من قبل أنه تعالى يصف الكفار بذلك تشبيهاً

 معرفته قالوا فيه انهـ بيهيمة،وهو حمار مطبوع على قلبه، لا يعقل ولا يايصر رشده

حتى أنهم يقولون فيه اذا تجاوزوا هذا الوصف ،هو ميت جماد وقد قال أبو الهذيل رحمـه الله أنهم لثـدة تمسكهم بـالكفر صـاروا كـأنهم منعوا أنفســـم مـن الانتفـاع بمـا يسمعون وييصرون ويعقلون ،فقيل فيهم ذلك كمـا فيل في المثل حبك الثئ يعمى ويصم،من حيث يصرف عن طريق الرشاد (1) فالقاضـي عبد الجبـار شـبه الكفـار في تمسـكهم بـالكفر، وعدم إنتفـاعهم بمـا يسمعون مـن نصـح وإرشـارد بالصـم والعمى والبكم، الذين لا يقدرون على شـئ ولا يهتاون الي شئ.
فالقاضـي إسـنطاع أن ينزه الهس سـبحانه و تعـالى، عـن إرادة الثـر لـذا رفض المعنى الحقيقي ولجأ الي الـجاز والاستعارة التصريحبة لتحقيق ذلك ومن الشواهـا التي رفض ظاهرها ولجأ فيها الي ا لاستعارة تنزيها له سبحانه وتعالى عن ارادة السؤ
 القاضي:لا ظـاهر لـه في أنـه قد أراد ذلك لأن هذا اللفظ إنما ينبئ من أنـه اذا أراد بقوم إنزال العقوبة،وسماه سوءاً من جهة التوسع، لم يكن لأحد أن يرده، لانـه تعالى الـى
 رفض القاضي حمل الاية على الظاهر، لأنها لو حملت على الظاهر لطعنت في أصلين من أهم أصـول الإعتزال هــا العدل والنوحيد، لان الها الها إذا أراد بالنـاس الشر والسؤ كان ظالماً ،وتعالى الهُ عن ذلك علواً كبير، لذلك رأى القاضي أن بالها بالاية مجازاً فالهَ سبحانه وتعالى شبه العقوبـة بالسؤ، وحذف المشبه وصرح بالمشبه بـه وطالمـا هنـاك عقوبـة، فهناللك عمل يستوجب تلك العقوبـة، وبالتـالي يتحمل الانسـان
 ومنزهاً عن إرادة السؤ بالعباد، ولان المعتزلة يرون أن كمال ،اله فوق كل كمال اله

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) متشابه القرآن ، القاضي عبد الجبار ،تحقيق عدنان زرزور -دار التنراث القاهرة (بدون تاريخ) ، ص . } \\
& \text { (Y) سورة الرعد ، الآية (Y) } \\
& \text { (Y) متشابه القرآن ص } 0 \text {. ع }
\end{aligned}
$$

فوق كل كمـال يكن أن ينصور من الخير، لا يككن أن يكون مريداً لخلق القبحح (1) والشر والاثم الذي يذخربه العالم منذ أول عهده بالوجود حتى الآن ادرك القاضي عبد الجبار المقدرة الايحائية للا ستعارة عندما وفق على الايـة
 ( ( )
قال القاض المراد بذلك أن شياطين الانس والجن زينوا لهم مـا كانوا يعملون على ما صرح بذكره في سائر الآيات،وانما أراد أن ييين التزغيب والتنرهيب، فذكر حال من رغبه في الايمان ولطف بـه فأتبع ذلك ، فوصفه بأنه أحباه وجعل له اله نوراً يمشي به في الناس، وبين أنه بخلاف من متظه في الظلمات وقد زين لـه الشيان الشيطان
 فالتزغيب والتزهيب هو ماتثيره الصورة الاستعارية في النفس البشرية فهي ترئ ترغب في الإيمان، وترهب وتنفر من الكفر والعصيان، ومن ذلك رده على المجسمة في

 به،هككلك أعمانانا لاتخرج أن تكون معلومة له ، وذلك من اله تعالى ترغيب في عمل الخير وتحذير من المعاصي(: كما تتبه القاضي عبد الجبار الي ضرورة ربط الصورة بالسياق، وأن قيمتها



$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) أثر المتكلمين في تطور الدرس البلاغي ، (القاضي عبد الجبار نموذجا) محمد مصطفى أبو شوارب وأحد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الأنعام ، الآية } \\
& \text { (Y) (Y) متشابه القرآن ، ص ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة آل عمران الآية IVA. }
\end{aligned}
$$




 الكفار فيما أختاروه في عمرهم، ليس بخيرلهم من حال المؤمنين، الذين ثبتوا على الجهاد،لأن من نافق وثبط عن الجهاد ليس حاله، كحال من ثبت عليه ورغب فيها ليّهم قال من بعد : إنما نمد لهم في العمر وإن علمنا أنمم يستمرون على الكفر ، لكي
 أكن درس القاضي الاستعارة دراسة واعية مدركاً قدرها واهييتها في الأسلوب

القرآني وقيمتها الجمالية الكامنة في ربطها بالسياق
ثالثأ: الصورة الكنائية عند القاضي عبدالجبار :
عرف القاضي عبدالجبار الصور الكنائية يقول: (فإن قيل كيف يقول تعالىمُ

 بل المراد ألا يُضيق على نفسـه، وعلى من تلزمـه نفقتهـ وهـي وهذا أفصـح الكـلام في


وهذا التغليق من القاضي يدل على فهم كامل لوظيفة الكناية القرآنية وما تتميز بـه من إيجاز بليغ مـع الايحاء والتصوير مما ادى الـي إبراز المعنى في صورئ الـي محسوسة مؤثرة في النسّ، حتى أقتربت من الرسم الساخر "الكاريكارنبيري" فكأنمـا الآية تشخر من البخيل.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) متشابه القرآن ، ص } \\
& \text { (Y) سورة الإسراء، الآية (Y) (Y). } \\
& \text { (Ү) سورة الإسراء، الآية (Y) (Y). }
\end{aligned}
$$

فلا يستطيع النتيير العادي الصريح، أن يؤدي المعنى، كما أدته الكناية مشعاً موحياً، ومصوراً ومعبراً ،ومن الكناية ما ذكره في الرد على منى من حكم بالتتاقض على قولـهـ تعــلى:

يقول القاضي عبدالجبار وجوابنا: (أن ذلك كناية عن شدة عذابهم وإن لم يكونوا

 فالقاضي عبد الجبار يرى أن من شدة العذاب كأنه ميت ،وهذه الصورة تثير الخوف من العذاب.
إلا أن الباحثّة ترى الكناية ،هنا تبرز صورة الإنسان المحاط بأسباب الموت اللدختلفة، من كل جانب فلا يموت فيستريح بل هو محاط بـر بأسباب الموت، هذه الصورة تثير الهلع والخوف والفزع، حيث يتوقع الإنسان أن يصييه هذا السبب دون الآخر من أسباب الهوت فيعش حالة مفزعة قلقة وهذا الاور الإيحائي( (r)
 يدل على أن في ذلك اليوم يخاف الولانا ويعذبون، ذلك أن هذه الطريقة تذكر لعظم حال يوم القيامة، وعلى هذا الوجه يقال في الامر الهائل العظيه،تثيب منه النواصي وتثيب الولدان.
وهذا كقوله(يوم يكثف عن ساق) وكوله((والنفت الساق بالساق) في أن المقصد يجميعه الانباء عن عظيم ما يرد في ذلك اليوم، على أهل المعاصي دون تحمقيق ذلك على جهـة الخبر (0) نعم كنايـة عن عظم وهول يوم القيامـة فالصور الكنائيـة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سورة إبراهيم، الآية (IV). } \\
& \text { (Y) سورة إبراهيم، الآية (Y) (Y). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) سورة المزمل الاية ( ) } \\
& \text { (0) متشابه القران،ص9979 } 7 \text { (0) }
\end{aligned}
$$

تصـور ذلك ويشيع في النفس الاحسـاس بـالخوف والهول ممـا ينفرهـا مـن الكفر، ويحثها على الايمان والتمسك به خوفاً وهلعاً، من ذلك اليوم العظيم . الكنايـة القرآنيـة لـم يسـطع القاضــي عبدالجبار أن يبرزهـا بـالرغم مـن تتاولـه للشواهد الدالة عليه، واله أعلم.

## $-$

## الصورة الشعرية عند الخفاجي

## أولاً: الصورة التشبيهية عند الخفاجي (ت: 7 (7 \&ه):

عرف التتبييه قائلاً: من الصحة صحة النتبيه، وهو أن يقال أحد الثيئين مثل الآخر في بعض المعاني والصفات، ولن يجوز أن يكون أحد الثيئين منل الآخر من الوجوه حتى لا يعقل بينهما تغاير البتة(1).

وأهـم مـا يلفت الانتبـاه فـي موقف الخفـاجي مـن التتـبيه، هو إنباعـه موقف الرماني في تحديد طبيعته خارج إطار التعريفات السائدة، فهو يرى أن لفظ المشبه بـه يحتفظ بدلالته الوصفية، ولا ينقل للالالـة على معنى جديد (ب) ولم ولم يخرج من سلطة الرمـاني إلا حين أراد التمييز بين الاستعارة والتشبيه فبعد أن وافقـه في أن التشبيبه على أصله لم يغير عنه في الاستعمال وليس كذلك الاستعارة(「)، خالفه في ضرورة إرتباط التشبيه بأداة التشبيه لأنـ قد يرد بغير الألفاظ الموضوعة له... ولا يعده أحد في جملة الاستعارة لخلوه من آلة النتبيه(غ) الأصـل فـي حسـن التشـبيه أن يمثل الغائـب الخفي الذي لا يعتـاد بالظــاهر المحسوس المعتاد، فلم يتجاوز ما حدد الرماني في دور الصورة التثبيهية بل أضـاف إلى ما حدده الرماني المبالغة حيث قال: (يكون حسن التشبيه لأجل إيضـاح المعنى وبيان المراد أو يمثل الثيء بما هو أعظم وأحسن وأبلغ منه فيكون حسن ذلك لأجل الغلو والمبالغة) (0).
ينضح من ذلك أن دور الصورة النتبيهية في قراءة النص ،هو الكشف والبيان، أما اللور الإيحائي فيتتاول بعض وجوه النتبيهه لا كلها، والدليل على ذلك أنـه ساق الشواهد القرآنية التي ساقها الرماني دون أن يتتاول تلك الشواهد شـاهداً شـاهداً، بل

$$
\begin{aligned}
& \text { (₹) النكت في إعجاز القرآن ، صهم. } \\
& \text { (0) سر الفصاحة ، ص9 } 9 \text { •1. }
\end{aligned}
$$

علق عليها في النهاية إنها من باب (تنيبه الخفي بالظاهر الدحسوس والذي لا يعتاد
 Cr يرى ابن سنان أن يكون الششبه به واقعاً مشـاهداً معروفاً غير مستخكر ليوافق بذلك المقصود بالتثيبيه والثتشيل من الإيضاح واليّان . ومما يؤكد رأي ابن خفاجة في دور الصـور النثبييهية في العملية النقايـةهو

 الثياطين غير مشاهدة إلا إنه استقر في نفوس الناس من قبح الثشياطين بما صـار بمنزلة المشاهـ). فلم يستطع هذا الثاهد وبكل فوته الإيحائية أن يقنع الخفاجي بالدور الإيحائي

## ثانيأ: الصورة الاستعارية عثد الخفاجي:

يرى الخفاجي أن دور الاستعارة توضيح اللاللة النتي أنتجتها العلاقات النحوية


 الغاية من استعمال اللغة واللفظ والتزكيب(4).
يقول: (أن من شروط الفصاحة والبلاغة، أن يكون معنى الكلام واضحاً ظاهراً جلايً، لا يحتّا إلى فكر في استخراجه وتأمله لفهمه، سواء كان ذلك في الكا لكاملام الذي لا يحتاج إلى فكر منظوماً أو منتوراً) (0).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الرحمن، الآية (Y (Y). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سر الفصاحة، ص. }
\end{aligned}
$$

فغاية التأليف الإبانة، وغاية الصور الثشرية زيادة تلك الإبانة وضوحاً، لعل هذا يفسر لنا سر فوله بالصرفة في الإعجاز القرآني، فـا دامت أقصى غايـا
 قادرون على أن ينتحوا بياناً واضحاً أرقى صور الوضوح ،فلا ينفوق البيان الإلهي في ذلك.
إعتمد الخفاجي على اللغة في تحديد مفهوم الاستعارة، فوافق الرماني على أنها
تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للجإبانة(1). حـاول إيضـاح ذلك من خـالد مثل فرآنـي وَاشتـتعل الرأس شيبا (ل)، فلفظـة الانشتعال لم توضع في أصل اللغة للثشيب، فلما نقلت إليه بأن المنىى لما اكتنبتّه من التثبيه، لأن الثيب لما كان يأخذ في الرأس ويسعى فيه شيئاً فشيئاً حتى يحيله إلى غير لونه الأول، كان بمنزلة النار التي تشتُنل في الخشب وتسري حتى تحبله إلى غير حاله المتقنمة(آلـ
من الواضح أن الخفاجي اتجه بالاستعارة نحو التنشبيه ،والعمق التثشيبي، هو الذي أكسب المعنى وضـوحاً لأن العلاقة بين تبدل لون الثــر والخشب علا علاقة مشابهة، فهل خرج الخفاجي بذلك عن مذهب الرماني؟ لا يشكل موقف الخفاجي خروجاً عن الرماني لكنه توسع في نقطة مر عليها الرماني في دراسته للآية
 إخراج "ما لا نقع عليه الحاسة إلى ما نقع عليه الحاسة" متمداً في ذلك على منى مذهـيه
 إلا حين يحدد الخفاجي الفرق بين الاستعارة والتثبيه، فالرماني يقيس الاستعارة بنقل العبارة عما وضـعت لـه في أصل اللغة، وبعدم وجود أداة التنتبيه، يتمد الخفاجي علىى مـا ذهب إليـه الرمـاني من أنــه لابد للاستعارة من حقيقة هي أصلها وهي

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) سورة مريم، الآية (؟). }
\end{aligned}
$$

مستعار، مستعار منـه، ومستعار لـه(1)، مركزاً علىى المدلول اللغوي لكلمـة إستعارة الذي يفترض وجود مستعار منـه، مستعار لـه يعبر عن المستعار منـه بعض أجزائه وأثنيائه ولكنه لا يصح أن يعبر عن نفسه. وعند الوقوف على الثواهد المختارة، والبعيدة المطرحة ،نجد القاعدة التي تم بناءً عليها التصنيف، هي الوضوح ،موافقاً في ذلك عمود الثعر العربي يقول: (فما كان بينه وبين ما أستعير لـه نتاسب قوي وشبه واضـح كان قريباً مختاراً وإن لم يكن كذلك فهو بعيد مطروح)( ${ }^{\left({ }^{(1)}\right.}$ فالبعيد المطروح ليس لبعده ما أستعير له في الأصل وحسب ولكن يكون لأجل أنه إسنتعارة مبنية على إستعارة، وبناءًا على المقياس الثناني طرح بيت أمرئ القيس:
 ومن هنا يتضح دور الصورة الاستعارية عند الخفاجي هي الإيضاح والإبانة. ثالثاً: الصورة الكنائية عند الخفاجي: سـماها الخفاجي الإرداف والتبـع حقيقتهـا: (أن تـراد الدلالـــة علـى المعنـى فـلا يستعمل اللفظ الخاص الموضوع لـه في اللغة، بل يؤتى بلفظ يتبع المعنى ضرورة، فيكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع)(ب). لم نجد شاهداً قرآنياً واحداً من بين أمثلته التي ساقها عن الكناية، مما يعني أنه لم يبحث عن هذه الصورة في القرآن، على الرغم من اهتمامـه بـالعودة إلى ينـابيع الثنواهد كما هو معروف عنـه في سر الفصـاحة، قد تــاول الكنايـة كمـا تتاولها رجال عمود الشعر فقد تتاول ما حسن منها وما قبح(8). حين تطرق إلى قيمـة الكنايــة رأى (أن الأصـل في حسن هذا أنهـ يقع فيـه من المبالغة في الوصف ما لا يكون في نفس اللفظ المخصوص بذللك المعنى)(0)، لقد

| (1) النكت ، ص^. |
| :---: |
| (Y) |
|  |
| .lov-107) |
| (0) سر الفصاحة، صH) |

فهم المبالغة فهماً كمياً لا كيفياً خصوصـاً وأن الثواهد التي سـاقها كانت جاهلية(')، وما جاء دنها أموياً كبيت عمرو بن أبي ربيعة(٪):
 استخرج منه زيادة كمية في طول العنق، وكذلك فعل في بيت امرئ القبس: وَوَقَ أَغْتَدي وَالْطَيـرُ فَـي وُكُناتِهـا حيث قال: (وهذا من المبالغة ما ليس في وصف الفرس بأنه سريع)(). وحين وصل إلى البحتري:
 لم يجد فيه مبالغة بل شرف القلب وتميزه عن جميع الجسد. (0) لم تستقم القاعدة التي رسمها للكناية ، لأنه اسنتتجها من الثعر الجاهلي فـلي فهي بعيدة عن الكنايـة القرآنية التي تثير حالـة في النفس لا تفيد المبالغـة بشكل مطلق
 به لا المبالغة في وصفه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سر الفصاحة، صر (Y (Y ( } \\
& \text { (Y) الديوان، صז٪. (Y) } \\
& \text { ( ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (†) سورة الآخان، الآية (٪). }
\end{aligned}
$$

## المطب الرابع

## الصورة الشعرية عند عبدالقاهر الجرجاني


 الشواهد، يرى أن يمثل أحـ الشيئين الآخر في بعض المعـاني والصـي الصفات لا في

جميعها وقال: (أن مدار التثشيه على أن يقضي ضرباً من الاشتراك) (1).
 الحاصـل بضـرب مـن التـأول؛ فـالأول تثـبيه الثشيء بالثـيء مـن جهـة الصـورة

والشكل(4).
والشواهد التي ساقها تدل على أنـه يقصد بالثبه الحاصل بـلا تأول هو السسد الالي يسده الشيء في حس عند الرماني، والثاني الششابهات المنأولة (النتي ينتزعها العقل من الثيء للثيء)( (T) أي المسد الاني يسده الشيء في عقلي عند الرماني. لم يقف الجرجاني عند هذه الحدود الضيقة بل تجاوزها إلى - الثّلـيه العقلي الذي لا يكون (في حد المشابهات الأصلية الظاهرة بل الشبه العقلي كأن الشيء بـه يكون مشبهاً بالمشبه) (k)، وحققة هذا الأمر أن الشبه العقلي يقوم على الاشتراك في في
 يستّل بـه ويجئ على سبيل "النقدير والنأويل"((')، يعني أن تثـيهيه الألفاظ بالعسل
 الناجمة عن سماع الألفاظ، مع اللذة الناجمة عن حالوة العسل، اقتضىى أن تنـابه بين الألفاذ نفسها والعسل نفسه، فالألفاط مشبهة باللذة المشبهة بلذة العسل.
( ( ) دلاثل الإعجاز،الإمام ابوبكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني،تحقق: محمود محمد شاكر، ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أسرار البلاغة، ص ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (₹) المرجع السابق، ص. ص• } 9 . \\
& \text { (0) المرجع السابق، ص99، } 1 \text { ص. } \\
& \text { (7) المرجع السابق، ص. } 9 \text { ( } 9 \text {. }
\end{aligned}
$$

أمـا عن دور الصورة التثبيهية في القراءة النقديـة يقول: (إذا إستقريت التشبيهات، وجدت التباعد بين الثيئين كلما كان أشند كانت إلى النفوس أعجب وكانت النفوس لها أطرب)('). أنـه يتحدث عن تأثثير لتلك التثبيبهات على النفس ،وليس عن أفكار نوضح أمام الذهن ليحسن استيعابها، والسبب في ذلك (أن الثيء إذا نيل بعد الطلب لـه، أو الاشتنياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان ينله أحلى وبالمزية أولى) ()، خصوصاً أنكـ ترى بنتلك التتثبيهات الثثيئين مثللين متباينين ومؤتلفين مختلفين، وترى الصورة الواحدة في السماء والأرض ،وفي خلقة الإنسان ومن خلال الروض. يتضـح من ذلك أن الجرجاني يفضل التتثبيهات التي تتنىم بـالغموض ،والتتي تحتاج إلى تأمل من أجل الوصول إلى المعنى، فإذا تساءلنا عن السبب الذي دفع الجرجاني إلى هذا الأسلوب نجد أن إعمال الفكر والنتأمل الدقيق في الثـر والقرآن هو الذي أوصله إلى هذا، فلم يعد مقبولاً من المنشئ أن يعتمد على سليقته وحدها بل صـار مطلوباً أن يستخدم السليقة واللقافة معاً، ولم يعد من الناقد أن يلم بالأبيات
 واضحة، وهذا مـا فعلـه الجرجاني حيث صـار لللشثبيه دور جديد يقوم على الطرافة وإثارة الدهشة(「)
وصار لـه منهج جديد في اختيار المشبه به، رسمه لنا الجرجاني بوضوح حيث قال: (إن الثشيء إذا ظهر من مكان لم يعهـ ظهوره مــه، وخرج من موضـع لبس معدن لـه، كانت صبابة النفوس بـه أكثر ... فسواء في إثارة التعجب وإخراجك إلىى روعة المستغرب، وجودك الثيء من مكان ليس من أمكنته، ووجود شيء لم يوجد
ولم يعرف من أصله في ذاته وصفتت)(!).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أسرار البلاغة، ص. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أسرار البلاغة، ص^1 الـ }
\end{aligned}
$$

أن أول مـا يلفت الانتباه هـا أن الجرجـاني تجاوز عمود الشـعر ، فلم يعدهم المنشئ أن يصل إلى إصابة التثثيه، ولكن صـار هـا هـه أن يشير التنجب ويخرج إلى إلى
 الغوض المشوب بسحر الاكثتشاف ولنتّه.
استطاع الجرجاني أن يكثف روعة الاستغراب عبر وسيلة سبق فيها معاصرينا فلم يعد جديد ما ذهب إليه كما أبوديب في حديثه عن إثارة الاهشة الشعرية بواسطة الاختيار من خارج حقل النوقعات(")، فد سبقه في ذلك الجرجاني. استطاع الجرجاني أن يأتي بهذه النتائج النقايـة القيمة بنـاءًا على النصـي النصوص القرآنبة، التي احتوت على هذه القيم الجماليـة، فـهما نكن قدرة الإنسان الذائئـة

|تتضتها.
فالجرجاني لم يقتصر على الاختيار من حقل النوقعات، بل أضاف إليه إبداع



 فيواجه المتنوق بمناخ غير مألوف، يتصف بلطف الغرابة حين رفض أن يقال تشثيهي بعد تشبيه، لأن الشبه لا يتعق بالحمل حتى يكون من الحمار ، ثم لا يتعطق أيضاً بحمل الحمار ،حتى يكون المحمول الأسفار ، ثم لا يتعقق بهذا كله حتى يقترن جهل

> الحمار بالأسفار المحمولة على ظهرة(+).

ثٌ قال: (ما لم تجعله كالخيط المدودد لم يخرج حتى يكون القياسُ قياس أثشياء يبالغ في مزجها حتى تتمر وتخرج عن تعرف صوره، كل منها على انفراد، بل تبطل
(Y) سورة الجمعة، الآية (Y).
() أسرار البلاغة، ص19)

صورتها المفردة، التي كانت فبل المزج، وتحدث صورة خاصـة غير اللواتي عهدت هوتحصل مذاقة لو فرضت حصولها لك في تلك الأشياء من غير امتزاج، فرصت ما لا يكون، لم يتم المقصود ولم تحصل النتيجة المطلوبة)('). يواجهنا الجرجاني بمستوى جديد غير مألوف في استيعاب فنية النصوص، إنها نقلة واضحة من التذوق الارتجالي، إلى التنذوق المدروس عبر النقلة في النتثبيه من البساطة والوضوح إلى النزكيب والمزج والإيحاء.
أن وعي الجرجاني لهذا النتبيه المعقد البنية، هو وعي بنيوي أدرك سر الذم بالثقاء، فحالـة الثشقاء المذمومـة التـي يعيشـها اليهودي الذي حمـل التوراة، ثم لـم يحملها لم تُوح إلينا إلا بعد أن بطلت صور التشـابه المفردة، التي كانت قبل المزج لنققدم محلها صورة جديدة، أوحت بمـا أوحت بـه، إنها نفي لعلاقات لغويـة وإبدالها بعلاقـات جديدة، فإذا التتـبيه خلق جديد بتمييز طابعـه التركيبي المعقد بغموضـه الإيحائي فاستطاع الجرجاني أن يكشف البنية التشبيهية المعقدة، ومن ثم حولها إلى
مفهوم نقاي واضح.

أن نتائج الجرجاني لم تبق لصيقة بالبيان القرآني بصورة مباشرة بل تعدى ذللك إلى اكتثاف الأثز الذي تركه ذلك البيان في الثعر حين نتاول عمود الثـر العربي الققيم بروح جديدة في بيت ابن المعتز :
 فلم يتحدث عنـه تحدث الآمدي أو فتحدث عن إصـابة خفي التثبيه بدلاً، من إصابة النتثبيه يقول: (أنه لم يكن إعجاب هذا الثبه للك وإيناسه إياكّ، لأن الثشيئين مخنلفـان في الجنس أثند الاختاف فقط، بـل لأن حصـل بإزاء الاختالاف اتفـاق كأحسن ما يكون وأنته)( ().

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أسرار البلاغة، ص } 191 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

وعند الحديث عن نتيجة التمثيل أيضاً أشثار إلى الدور الإيحائي للتشبيه عندما قال: (أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصـار في معرضـه،
 أقدارها، وشب من نارها، وضاعف من قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلب إليها، وأثنـار لها مـن أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاً، فسر الطباع يمكن أن تعطيها محبة وشغفاً) (').يلح عبدالقاهر الجرجاني على الغموض والإغراب وباعتنبارهما قيمة جمالية لتفضبل التتبيه، يقول: (أن كل شبه رجع إلى وصف، أو هيئة من شأنها أن تُرى وتبصر أبداً، فالتنبيه المعقود عليه نازل مبتذل، وما كان بالضد من ون هـا ونا، وفي الغايـة القصـوى مـن مخالفتـه فالتثبيبه المـردود إليـه غريب نـادر بـديع، ثـم تتفاضـل التتبيبهات التي تجئ واسطة لهذين الطرفين بحسب مـا لها منهما مما كان منها إلى الطرف الأول أقرب فهو أدنى وأنزل، وما كان إلى الطرف الثاني أذهب فهو أعلى وأفضل وبوصف الغريب أجدر) (). إذن أن الوصف أو الصورة أو الهيئة، التـي تقع على مجـال العين باستمرار يبتذل التثبيه المعقود عليها، لكثير ما لاكته الألسنة، ورددته الشفاه ،وما كان الضد من هذا وفي الغاية القصوى من مخالفته، فالتشبيه المردود إليهـ غريب نادر ، وبديع وعلى ادتداد هذين الطرفين تتفاضل التشبيهات، وتأخذ حظها مـن الابتذال أو من الغرابة والندرة والإبداع.
ومن وسائل إحداث الإغراب، الجمع بين المتتافرات ،أو المتباعدات كما يقول عبد القاهر : (بالتأليف ما بين المتباينين حتى يختصر بعد ما بين المشرق والمغرب، وهو يريك في المعاني الممنلة بالاوهام شبهاً في الاشخخاص الما ثلة الانة، والاشباح القائمة وينطق لك الاخرس ،ويعطيك البيان من الأعجم، ويريك الحياة في الجمـاد، ويريك

النئام الأصداد فيأنتيك بالحياة والموت مجموعين والماءوالنارمجتمعين (ث) .

لم يخرج النقاد المحدثيين من الغربيين والعرب على القيم الجماليـة للصورة الثعرية حيث جعل الصورة الحسنة ما تم فيها الجمع بين المتتافرين والكي هذا ذهب النقاد في العصر الحديث ولهذا السبب فضلوا الاستعارة على التنثبيه لانها اكثر قدرة على الجميع بين الـتضـادات،فهي تجمع بين قرينين يمكن ان يكون مختلفين تماماً ولا علاقة بينهما خارج السياق اطلاقا وهذا ما يميز الاستعارة الحية من الميتة("). والاستعارات الحية عند مكليش أرشالبيد ،هي المركبة من أثنياء غير متمانلـة،
 هنا .تماماً كرجل صغير الجسم متزوج من إمراة ضخمة (Y) التشبيه يكتسب أههيته من ندرتـه وغرابتـه لك يكون قـادراً علىى إثارة الدهشـة والإعجاب في نفوس الدتلقين، ولكن هذه الندرة لاتأتي من خارج الصورة الفنية بل تتبع من صميم الحقيقة الجماليـة، ولا تضـاف اليهـا أضـافة الامـر الذي جعل عبد القاهر الجرجاني يذهب إلي أن المهارة لا تكمن في إيجاد الائتّافات بين المختلفات (وإنما المعنى أن هنالك مشـابهات يدق المسلك إليها افأذا تغلقل فكرك فأدركها فقد
(r) استحققت الفضل (r)
ومتل لذلك ببيت عدي الذي يقول فيه

تَزَجــي أَغَــنَّ كَــأَنَّ إِبــرَةَ رَوِقِـــِ قـال عبد القـاهر : حدـ في هذا البيت، لانــه أفتتح التشـبيه ،وقد ذكر مـا لا يحضر له في أول الفكر، وبديهة الخاطر ، وفي القريب من محل الظن شبه، وحيث أتم التشبيه وأداه صادفه وقد ظفر بأقرب صفتّه من أبعد موصوف ،وعثر على خبئ مكانه غير معروف (٪)
( ( ) الصورة الفنية عبد القادر الرباعي ص 97

(T أسرار البلاغة : ص
(£)اسرار البالاغة ¿10

يــل عبـدالقاهر الناقد علـى المفتـاح الـذي يعينـه فـي تحليـل الـنص يقـول: (المستعار أو المشبه هـ في باب البيان وإن طال فهو من السفرة الكرام البررة الذين . يسفرون إليك بأكرم المعاني وأنبل المرامي) (')
يذهب عبد القـاهر الـي أننـا إذا أردنـا نشبه شيئاً بشـئ ينبغـي أن نتطر إلـي الوصف الذي يجمع بين الثثيئين .دون بقيـة الاوصـاف الاخرى في المشبه بـه، فإذا شبهنا (فلانا بلاسد) قصدنا الـي ا شتنرك بين الطرفين في صفة الثجاعة وحدها ،وأثثنتا لفلان حظاً ظاهراً في صفة الثجاعة وإذا قلنا (هو الاسد) تتاهينا عن الدعوة إما قريباً من الاسد لفرط بسالة الرألة الرجل ،وأما على سبيل التجوز حين جعلنا الرجل بحيث أن لا تنقص شجاعة عن شجاعة الاسد ،ولا يعدم شبئأً منها
وإذا كان الامر على سبيل النتثبيه وقصدنا أو إعتقدنا أن أسم الاسد لم يوضع له إلا للشجاعة التي فيه، وإن سائر صفاته الاخرى عيال على الشجاعة وتبع لها، ثم أثبتا تلك الثـجاعة بعينها الـي المشبه حتى لإختالاف ولا تفـاوت فقد جعلنـا (الاسد) للمثبه لا محالة ،لان قولنا (هو هو) يحتمل معنيين 1/أن يكون للثشي اسـمان ، يعرفـه المخاطب بأحدهما دون الاخر ، فإذا ذكر بأسمه الآخر ،نوهم أن هنالك شيئين لا شبئاً واحداً فإذا فيل (زيد هو أبو عبيد) عرف أن هذا الذي ذكر الآن هو الذي عرف من قبل بأبى عبداله
「/أن يراد تحقيق التثــابه بين الثيئين تكميلـة لهمـا،نفى الإختـلاف والتفـاوت
 بصفة لا تكـون في الآخر، وهذا المعنى الثاني فرع مـن المحنى الاول، وذلك أن المتشابهين تشابهاً تاماً لما كان يحسب أحدهما أته هو الآخر ويتوهم الرأي لهما في حالين أنـه الرأي شيئاً واحد كان متلهمـا مثل (هو هو )،والمشبه إذا كان أمره و قفاً على الثجاعة ثم لم يثبت بين هذه الثجاعة، وشجاعة الاسد فوق مـا فقدها وإلي

معنى قولنـا (هو هو) بـلا شبهه واذا تقررات هذه الجملة فقولنـا فأنك كاليل الذي هو مدركي، أن أردت فيه طريق المبالغة ،فقلت:فإنك الليل الذي هو مدركي،لزمك لا لا محالـة أن تعمد إلـي صفة مـن أجلها تجعل (الليـل)، (كالثـجاعة) التـي مـن أجلها جعلت الرجل الاسد،فإن قالت :تلك الصفة هي (الظلمة) وأن النابغة، الذبياني قصد شدة سـط النعمـان بن المنذر عليه، وراعي حالـه اي حـال النابغـة وهو المسخوط عليه وتوهم أن الدنيا تظلم في عينيه حسب الحال المستوحش الشديد الوحشة، كما

## أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب

قيل للك هذا النقدير إن استجزناه وعملنا عليه فإنـا نحتملـه والكلام على ظـاهر وكان حرف التشبيه مذكورا داخل على الليل كما تراه في البيت فأما وانت تريد المبالغة فلا يجئ لك ذلك، لان الصفات المذكورة لا يُواجَه بها المــدوحون ولا تستتعار الاسـماء الدالــة عليهـا لهـم إلا بعـد أن يُتـدراك وتُقَّرن إليهـا أضدادها من الأوصاف المحبوبة كقوله أنت الصاب والـعسل
ولا تقول وأنت مـادح (انت الصــابُ) وتسـت وحتـى أن الحـاذق لا يرضـي بـالاحتزاز وحده، حتى يريد ويحتال في دفع مـا يَغْثَىَى النفَس من الكراهـه ،باطلاق الصفة التي ليست من الصفات المحبوبـة، فيصل بالكالام مـا يُخرج بـه الي نوع من الددح كقول المتتبئ: حَسَــــنْ فــــي وجُــــوهِ أعدئـــــه ألهـه بدأ فجعله حسناً على إلاطلاق ،ثم أراد أن يجعله فبيحاً في عيون أعدائه على العـادة في مدح الرجل بـأن عدوه يكرهـه فلم يقنـــه مـا سبق من تمهيـده وتقدم مـن احترازه في تلافي مـا يجنيـه اطـلاق صفة القبح حتى، وصـل بـه هذه الزيـادة مـن المدح وهي كراهية سوامه لرؤية أضيافه، وحتى حصل ذكر لقبح مغووراً بين حسنين فصار كما يقول المنجمون (يقع النحس مضغوطاً بين سعدين فيبطل فعله وينمحق

اثنر) (1) وقال واحسن ما يككن أن ينتصر به لهذا التقير أن يقال إن النهار بمنزلة


 نفسه فلما علم أن حالة إدراكه وقد صوب فيه حالة سخط، رأى الثمثيّل باليل أولى ويكن ان يزدداد في نصرنّه بقوله:


وذاكك انه قصد مغنى نفس ماقصده النابغة في تعميم الاقطار والوصول الي
كل مكان الا ان النعةة لما كانت تسر وتؤنس أخذ المثلّ لوصول النعـة الي أقاصي
 خطأ فاحشأ، إلا أن هذا وإن كان يجئ مستوياً في الموزانة، ففرق بيّمـا يُحَرَهُ من

 يعرضن عنها صفحاً ويدع الفكر فيها (') هنا يغني أن الناقد أو المحلل أو الدارس أن يكون نظره وتأمله في المشبه به فإن إدراك العلاقة بين المشبه والمشبه بها، يكون مفتوحاً، يتوقف على فهم القارئ
 ومن ذلك قوله: (ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتثتثّل) ثم يقول: (وهي عبارة مختصرة وهي أن تنول المغنى ومعنى المنىى . يعني بالمنى المنهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المغنى أن يعقل من اللفظ


الصورة الشـعرية المقبولـة عند عبدالقاهر هي التـي تشير إلـى المعنى بطريقة تحتاج إلى تأمل ونظر لذا أرجع محاسن الكلام إلى الاستعارة والكناية وتشبيه التمثيل الذي يتداخل فيه التنبيه.
يقول الجرجاني: (ومما ندر ولطف مأخذه ودق نظر واضعه وجلى لك عن شأو قد تحسر دونه العتاق، الأبيات المشهورة في تشبيه شيئين بشيئين كبيت امرئ القيس:
 وبيت الفرزدق:

وبيت بشار :
 وقوله مما أتى في هذا الباب ما أتى أعجب قول زياد الأعجم:
 وإنما كان أعجب لأن عمله أدق، وطريقه أغهض، ووجه المشابهة فيه أغرب)

نعم أن النثبييه المركب من الصورة التشبيهية الرائعة لأن استخراج وجـه الثبه يحتـاج إلى تأمل والفكر في المشبه والمشبه بـه معـاً للوصول إلـى المعنى، نوافق القاعدة النققيـة القيمـة لكنــا لا نتفق مــ الجرجاني في بعض الشواهد التـي أوردهـا للتشبيه المركب على أنها مما لطف وندر لأن هذه النمـاذج أثنبه بالتصـوير الآلي وأقرب إلى العملية الحسابية التي تقوم على البراعة العقلة في مطابقة النسب والأبعاد ومقابلة شيء أو أكثر بمثله وهي براعة تختفي فيها القريحة. فقد وصفت بالاختراع وهي تفتقد الإبهار والطرافة وتقترب من التقرير والبث المباشر الذي يقوم على التنجيل الحرفي الدقيق فالطير الدتتاثرة أمام وكرها مـا بين رطب ويابس مقابل العناب والحشف البالي.

يرفض رجاء عيد مثل هذه التشبيهات يقول في ذلك: (عندما يتخطى التشبيه حدود الموازنة بين شيء وآخر ويتجاوز وجوه الثبه وأدواته فإنه يميل إلى المستوى الـذي يتيح لــه خـلق الصـورة التشـبيهية المعبرة عن معـانٍ كثــرة، وذلك بتحطيمهـا الحواجز التي تحول دون تلاحم المشبه والمشبه بـه واندماجها في صورة واحدة، وفي هذه الحال ينتقل من إطار الموازنة ورصف المدلولات بين المشبه والمشبه بـه ليصل إلى إطار تجسيد الصورة الفنية القادرة على تفجير المعاني العميقة دون حاجة إلى موازنة نتبيهية بآخر للوصول إلى ذلك)(') .
نتبـه عبد القـاهر الـي ضـرورة وحدة الصـورة النتثبيهيه المركبـة وعدم تمزيقها
فأشار الي ذلك في تحليله لقول الشاعر أبي طالب الرقي
وكأنمـــا زهـــر الكواكـــب حولــــهـه وذهب الي أن (المقصود من النتثبيه أن يريك الهيئة التي تمـلا النواظر عجباً، وتسنوقف العيون وتستتطق القلوب بذكر الهَ تعالى من طلوع النجوم مؤتلفة مفترقة في أديم السماء وهي زرقاء ،وزرقتها الصافية تخدع العين، والنجوم تتنالأ وتبرق في أثناء تلك الزرقة ومن للك بهذه الصورة اذ فرقت التنثبيه وازالت عنه الجمـع والتنركيب)

والتشبيه، هنا ليس قائماً على المقارنه بين اجرام النجوم والدرر، أو بين السماء والبساط الأزرق بل أنـه قائم على تشبيه النجوم في هيئة خاصـة بالدرر ،في هيئة معادلة لها ،ولا يجوز تفتيت هذه الصورة التشبيهها ونتبيه عنصر منها بعنصر آخر من المعادل له.

[^2]
## الصورة الاستعارية عند الجرجاني:

لقد أورد الجرجاني عدة تحديدات للاستعارة، منها نقل الأسم عن أصله إلى
غيره هلتثنيه على حد المبالغة(1).
إن كلامه على نقل الاسم عن أصله إلى غيره، لا يغني توافقاً مع حد الرماني اللي يناقشه عبدالقاهر قائلاً: (إنما هي إدعاء معنى الاسم للثيء الاء لا نقل الاسم عن الشيء، وإذا ثبت أنها إدعاء معنى الاسم للثيء علمت أن الذي الـي قالوه من أنها تلايق للعبارة على غير ما وضعت له في اللفة ونقل لها عما وضعت له كالام قد تسامحوا فيه( (7)
أنه يريد تحديد الرماني للاستعارة ويصفه بأنه غير دقيق وهذا طبيعي لأن هذا الحد لا يلبي الخلفية الفكرية التي انطلق منها الجرجاني، ولا يكتفي الجرجاني بذلكك بل يناقش الأمر من خلال الأمتلة فيتّرض لبيت المتنبي:

 تعقل، ووصفهم لها بمايوصف بـه الإناس، أثبت لها الأذن التي بهـا السمع مـن الإناس فأنت الآن... لا تستطيع أن تزعم أن الهتبـي قد استعار لفظ الأنن؛ لأنــ

 له اسمه، فإذا جعلوا الرجل بحيث لا تنقص شجاعثّه عن شجاعة الأسد، ولا يعدم منها شيبئً قالوا هو أسد (ء الـ
ويلخص نظرته هذه فائلاً: (إنما يعار اللفظ من بعد أن يعار المعنى)(ه).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أسرار البلاغة، ص^جّז. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المرجع السابق، ص صبזّ. }
\end{aligned}
$$

وإذا أطمأن الجرجاني إلى أنـه قد جـلا حقبقة الاستعارة، بمـا يتوافق مـع فهــهـ المجاز الذي يتم على صعيد المعنى، لا اللفظ توغل أكثر فأكثر في مذهبه المعنوي حتى أدرك عمق الاستعارة مشيراً إلى دور الاستعارة التي (تثبت بها معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ، ولكن يعرفه من معنى اللفظ)(').
فإذا بـه يوصل نظريـة معنى المعنى التي تسهم إسهـاماً كبيراً في تفسير كلامـه عن الاستعارة وتزيده جـلاء، وهـي فوق ذلك كلـه مـن أسس الثـعرية العربيـة التـي استتتج من النص القرآني.
وقد وجد الحيد المعنوي الذي انطلق من موقفه الإعجازى في النظم لا يفسر كل جوانب الاستعارة، فلجأ إلى عمود الثـر عبر أستاذه القاضي الجرجاني معولاً تعويلاً شديداً على، التثبيه فهو ضرب من التشبيه ونمط من التمثبل(؟)، والناجحة منها (ما طبق فيها مفصل النتبيه، لأنه كالأصل من الاستعارة وهي شبيهة بالفرع لـه أو صورة مقتضبة من صوره) () ويقول: (الاستعارة كانت من أجل التشبيه وهو كالغرض فيها وكالعلـة والسبب
في فعلها) (\&.

وإذا مـا ركز على العمق التثبيهـي للاستعارة ،وأكده كاشفاً بذللك عن القاعدة التي يتم على أساسـها الحيد المعنوي، فإنه قد حاول جـلاء حقيقة ذلك العمق وتلك القاعدة فثمة منهجان نتهجان الاستعارة، اعتماداً على التنبيه المنهج الأول: (أن تريد تشبيه الثشيء بالثشيء فتدع أن تفصح بالتثببيه وتظهره وتجئ إلى أسم المشبه بـه فتغير المشبه وتجريه عليه، تريد أن تقول: رأيت رجلاً هو كالأسد في شجاعته وقوة
بطشه سواء فتدع ذلك وتقول رأيت أسداً) ().

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أسرار البلاغة، ص.r. } \\
& \text { (Y) (Y) نفسه، ص صץ (Y) }
\end{aligned}
$$

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

والمنهج الآخر من الاستعارة هو ما كان نحو قوله (إذا أصبحت بيد الشمال زمامها) هذا الضرب وإن كان الناس يضمونه إلى الأول تجعل الثيء الثيء ليس به وفي الثناني تجعل للشيء الثيء له(1).
وهو بهـاً يخـالف مـا ذهـب إليـه الخفاجي مـن أن الثانيـة وحدها تنتمـي إلـى الاستعارة مرسخاً بذلك الموقف الذي استقرت عليه البلاغة من قسمي الاستعارة. إذا كان التثنبيه هو الحقيقة التي تقوم عليها الاستعارة فمـا مدى ظهوره فيهانا، يقول: (إنتك إذا زدت إرادتك التشبيه إخفاء، إزدادت الاستعارة حسناً، حتى أنك تراها أعزب ما نكون إذا كان الكلام قد ألف تأليفاً، إن أردت أن تفصح بـه بالتشبه خرجت
 يعني هذا أن عبد القاهر يرى أن التشبيه وإن كانت القاعدة التي تقوم عليها

 حسن الاستعارة فهو فضل الاستعارة على النتببيه أي دورها في المعنى. يقول الجرجاني: (ليست المزية التي نراها لقولك (رأيت أسداً) على قولك (رأيت رجـلاً لا يتميز عن الأسد في شجاعنه وجرأتـه)، أنـك قد أفدت زيـادة في مسـاواته بالأسد، بل أنك أفدت تأككيداً ونتديداً وقوة في إثناتك لـه هذه المساواراة وفي تقريرك لها، فليس تأثنير الاستعارة في ذات المعنى وحقيقته بل في إيجابه والحكم به(؟). إذن دور الاستعارة ليس دوراً كمياً يسـهم في تأديـة الدالالـة، ولكنـه دور نـوعي يتعدى الدلالة إلى نوعية تأديتها للسامع.
(٪) اسرار البلاغة ص ־ז٪

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) دلائل الأعجاز، صوهم. }
\end{aligned}
$$

وقد أدرك عبد القاهر الجرجاني دوره الاستعارة في التفرد الخصوصية، وذهب
 (') نبلاً وتوجب له بعد الفضل فضلاًا
فالاستعارة عند عبد القاهر من الوسائل التي تحقق الجدة والندرة والغرابة، فلذلك يمكن للتشبيهات المتبذلـة أن تبدو غريبـة لا ترقي اليهها مدارك العامـة ،ويمثل لذللك بقول الشاعر :
إِنَّ النَــحابَ لَتَهــنَّحِي إِذا نَظَــرَت ويذهب الـى ان تشبيه الندي بالسحاب في الفيض مبتذل في متتـاول العامـة، لكن حديث الاستحياء، ونتزيل السحاب منزلة من ينظر وبستحي، خرج بهذا التشبيهه عن ابتذاله الي مستوى رفيع ، أدرك عبد القاهر قيمة التجسيد ومـا تضفيه من حيويـة على المعاني.وقد سبق المحدثنن في ذلك يقول القادر الرباعي: مهمة الفن ان يجسم اراءنا ومثاعرنا بأثنكال حسية توحي بها نافذا من وحده الوجود التي عن طريقها نرى ذواتتا في الشجر والمطر والطيب والصوت على هيئة (ץ) . خاصة من الجمال والقبح ومن هنا قال سارتر على الفن عموماً أن ينأي عن التجريد وينزع الي التجسيم

والنتخيص()
وانثار كذلك إلي أن بلاغة الاستعارة تتفاوت تفاوتاً كبيراً تبعاً لمستويات التنبير الفني الذي يرتكز الي عنصر الجدة فقال:(أفلا ترى في الاستعارة العامي المبتنل كقولنـا رأيت اسداً، ورددت بحراً، ولقيت بدراً والخاصي النـادر الذي لاتجده الا في كام الفحول .
ارجع عبد القاهر جمال الاستعارة للندرة والغرابة، مع مراعاة السياق والتركيب و أبرز مقدرة عالية على التحليل حين استشهـ بقول الشاعر :


> (1)(أسرار البلاغة : صشז1
> (Y) الصورة الفنية في النقد الشعري صر (Y)

## 

 ففي إستعارة التأنق للقتدر هنا غرابة وطرافة حقيقية، لكن الامر ليس أمر الغرابـة

 صاحبتّه له، فهو منذ أن غابت في حال من القلق ،والاضطراب والارق، فلم تـع الحياة تجري كما كانت ،بل ابطأت ايامها وطالت لياليها، والثاعاعر لا يدرى سبياً لهنا كله ، ولا يعلم ماذا جنت يداه، ويتّنى لو ييذل حياته كلها ثـناً لمعرفة السبب الذي
 فـاؤك)، وفي الإستنهام الذي ختم به البيت الاول عندما فال (ما ذنبي فأعتنّر ) ثم مواجهة الحقيقة المرة الني تثيع في فوله (أمسي وأصبح لا ألقاك) ثم صيحة الالم العيقة في قوله (واحزنا) ،ثم هذه السكثه التصيرة التي آمن بعدها بأن النحس لابد أن يكون قد تحالف عليه، وأن القدر لابد أن يكون قد فكر كثيراً قبل أن يحيك لـي لـ خيوط هذا الحظ التنيس،فليس موقفاً عادياً هذا الذي يقفه، بل لابد أن يكون القنر قد جلس من أجله جلسة خاصة أحكم فيها خيوط هذه المؤامرة(1) هذا يدل على ذوق عبد القاهر في ادراك المفارقات في الاستخذام اللغوي
 على الوعي بما تحمله الكلمة من ظلال مختلفة من المعنى بالقياس الي السياق التي وردت فيه.


## عبد(لقاهر والكناية:

رأى عبدالقاهر أن الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكرها بـاللفظ الموضـوع لـه في اللغـة، ولكن يجـئ إلـى معنى هو تالــهـ وردفـه في الوجود فيؤمي به إليه ويجعله دليلاً عليه(1).
فحديثه عن إثبات معنى من المعاني عن طريق معنى آخر هو ناليه وردفه في الوجود، إنما هو أشثار إلى الحيد الذي يتم عن طريق المعنى أيضـاً، يعني ذلك؛ أن مزية الكناية بالنسبة إليه لا تكون في اللفظ بل في معنى المعنى الذي نؤديـ الكنايـة ،لأنك إذا نظرت إليها وجدت حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات في المعنى، أن تعرف في ذلك المعنى عن طريق المعقول دون طريق اللفظ. حاول البرهنة على ذلك عن طريق الثـاهد (هو كثير الرمـاد) فقال: (إنتك إذا نظرت إلى قولهم (هذا) وعرفت منه أنهم أرادوا كثبر القرى والضيافة، ولم يعرف ذلك من اللفظ لكناك عرفت أن الكرم هو معنى كثرة الرماد الحقققي أي معنى المعنى. أمـا عن دور الكنايــة وأثنزهـا في تحليـل النصن، أكـد الجرجـاني في أكثثر مـن موضـع أن الكنايـة (أبلغ من الإفصـاح، والتعريض أوقع من التصريح) ورأى أنهـ لا لا يأنون بالكناية لتأدية المعنى لأنهم حين (جعلوا للكناية ميزة على التصريح لم يجعلوا تلك الميزة في المعنى المكنى عند)( (r) لأن الحقيقة نؤدديه أيضاً. إذن إذا لـم يكن دور الصـور الكنائيـة الكثـف عن المعنـى فمـا دورهـا؟ يقول الجرجاني: (ليس المعنى إذا قلنا: إن الكنايـة أبلغ من التصريح أنكـ لمـا كنيت عن المعنى زدت في ذاتـه، بـل المعنى أنـك زدت في إثباته، فجعلتـه أبلـغ وآكد وأثند،
 الكثير من وجـه أبلغ، وأوجبته إيجاباً أشند وأدعيته دعوى أنت بهـا أنطق وبصـت أنـها أوثق) (r)

كيف تفيد طريقة الكنايـة توكيد المعنى وإثباته؟ إنها ترسل المعنى إلى النفس مقترناً بالدليل والبرهان، فإنتك تقول أنظر إلى هذه الكومة من الرمـاد، تجدها برهانـاً على كرم الرجل ودليلاً أكيداً عليه. وحين يقول ابن هرمة: (لا أنباع الأقربية الأجل)(1) لا يقول لك إني جواد وإنما يقول إن الإبل التي أثتتريها إبل قد دنا أجلها لأني لا أشتتريها للقتية والانتفاع وإنما هي معدة لضيفاني
فالفكرة هنا ليست مدعمة بدليها فحسب ،إنمـا مدمجة فيها ملتبسة بها لا تنفك عنها، وإنهما شـيء واحد فالمعـاني عندما ترد إلى القلوب في هذا المسـاق المؤنس والراشد إلى أنها ذات مضمون حقيقي، وإنها ليست من باب التزيد والإدعاء كان ذلك أدكن لها وأحرى بأن تهش النفوس بالقبول(٪). قال عبدالقاهر الجرجاني: (أما الكناية فإن السبب في أن كان للإثبات بها ميزة لا تكون للتصـريح، إن كل عاقل يعلم إذا رجـع إلى نفسـه إن إثباته الصفة بإثبـات دليلها وإيجابها بمـا هو شـاهد في وجودها آكد وأبلغ في الدعوى، من أن تجئ إليها فتتبتها هكذا ساذجاً غفلاً وذلك إنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها، إلا والأمر ظـاهر معروف، وبحيث لا يثك فيه، ولا يظن بالمخبر التجوز والظلط(「). وبقول في موضـع آخر : (أنك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن يدللك اللفظ على معناه الذي يوجبه ظـاهره، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانياً هو غرضك)(8) الخطوات التي يتبعها الناقا في تحليل الصور الكنائية: يقول عبد القاهر الجرجاني: (إذا عرفت هذه الجملة فهرنـا عبارة مختصرة أن تقول المعنى ومعنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من ظـاهر اللفظ، والذي تصل

|  |
| :---: |
| (Y) المرجع (Y) |
| (\%) المرجع السابق، ص\% (\%) |
| (乡) المرجع السابق، ص) |

إليـه بغيـر واسـطة، ومعنـى المعنـى أن تعقل مـن اللفظ معنـى، ثـم يفضـي بـك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسرت لك)(').
قد وضتح عبدالقاهر كيفية النظر في صور الكناية، فهو بدعو للبحث فيما وراء الدالالة المباشرة لصور الكناية، ثم كيف يكون المعنى الأول راشداً إلى المعنى الثاني ويوضحح ذلك بتحليله لصور الكنايات التالية قال: ومـــا يــ فـــي مــن عيــب فْــإنـي فمهزول الفصبل يرشد النفس بدلالته المباشرة إلى هزال فصبل الممدوح، لأن هذا هو المعنى المـرتبط بالنركيب إرنباطاً مباشراً ،ثم يدرك العقل أن الحديث عن إلـ هزال فصـائل الممدوح، أو جبن كلبه، أو مـا شـابه ذلك من هذه المعاني لا معنـى لـه في السباق، وملابسات النعبير ،وهذا يعني أن على السامع أن بنتقل إلى مجال آخر من المجالات التي برنبط بها هذا المعنى المباشر، وأن يكون في ذلك مهتدياً بـالقرائن والأحوال، ثـم حين يتأمل فكرة هزال الفصبل ليتبين مجالات إرنباطها وإشـاراتها يرى إرنباط بنلّك العادة العربية التي هي نحر المثالي الضيفان(ب). فتحديـد مـدلول الصـور البيانيـة ، ومـا يـرنبط بهـا مـن أفكـار، ، لا يصـــح فيـه التخمين والارتجال ، وإنما هو معرفة دقيقة بأحوال القوم ، وطريقة تصورهم للأشثياء. تختلف صور الكناية وتعطي كل صـورة منها صورة خاصـة للمعنى ، ففي كل واحدة من تلك الصور تتفذ إلى المعنى عن طريق خاص ، وبواسطة صـورة خاصـة، أشـار عبدالقاهر إلى ذلك ذكر أن الصور تفترب وتبتعد فقولـه (جبان الكلب) نظير لقولـه (زجرت كلابي أن بهر عقورها) و (مهزول الفصبل) نظير قول ابن هرمـة (لا أمتع العوذ بالفصـال) وقول نصيب:


 صصצr
 نظير لقول الآخر :
 وأن بينهما قرابـة شديدة ونسباً لاحقاً، وليس القرب الذي تراه بين صورة الكلب اللي يكاد يكلم الضيف ، وصورة الكلب الآنس بالزائرين من الأم ، هو ذلك القرب الذي ترآه بين هاتين الصورتين وبين جبن الكلب ، أو زجره ، وإن كانت أحوال الكلب
 كلب يهر ويزجر وكأنه في أول مراحل ألف الضيفان، وكأن هذه الصورة أول الخيط الذي إدتد في الأفق، ثم تزى الكلب بعد ذلك يجبن ، ثم تراه يألف الضيفان، ثـ ثم يأنس بهم، ثم يكون آنس من الأم، ثم يكاد يكلمه من حبه وهو أعجم، وكأنها أحوال عكف المّ عليها الثـعراء ، وسلسلوها صـعداً في بـاب الدالالة فصـارت أواخر صورها أبعد من أوائلها، لكنها تقترب أكتر إذا قورنت بصورة هزال الفصبل لأن كل واحدة من هاتين الكــايتين جبن الكلب وهـزال الفــيل أصـل بنفسـه وجنس علـى حـده كـــا يقـول عبدالقاهر وكذلك قول ابن هرمة: لا أُمتِــــعُ العــــوذَ بالفِصـــــالِ وَلا ليس إحدى كنايتيه في حكم النظير للأخرى وإن كان الدكنى عنـه بهما واحداً فأعرفه (')
علق الدكتور محمد محمد أبوموسى على قول عبدالقاهر السابق قائلاً: (رحم اله عبدالقاهر فقد كان دقيق الإحساس بفروق الصور ، وما بينها من وشائج، وقال في صور الكناية: وليس لثعب هذا الأصل وفروعه وأمتلتنه وصوره وطرقه ومسالكه حد ونهاية، علينا أن نتتبع صورها عند الثعراء وفي العصور المختلفة(؟). والواقع أن وراء الكناية كثيراً من الأسرار والدقائق تختلف باختلاف الإصـابة في اختيار الروادف ، أو اللفظ المستعمل من لازم معناه، وأن المعاني تتوارى وراء بعض الصور تتكاثر جداً، وربما هُدي فيها باحث إلى مـا لم يهتدِ إليـه غيره، لأن المسألة

مسـألة كثف ورؤيـة لـروابط المعـاني وإثـاراتها وإيحاءاتهـا وهذا مجـال تختلف في تحديده الأنظار بمقدار نصبيها من الوعي بالعبارة الأدبية("). أو ما إلى أنواع الكناية من كناية عن نسبة، عن صفة أو موصوف ، دون أن يشير إلى أسمائها، ولم يفصل أحد من الدارسين القول في الكنايـة عن النسبة مـع وضـوحها وشيوعها قبل عبدالقاهر إنمـا كـان يتكلمون عن الكنايـة عن الصـفة دون يلمسوا جانب التأثنير والبلاغة فيها.
يقول عبدالقاهر : (أنهم يرومون وصف الرجل ومدحه وإثبات معنى من المعاني الثشريفة ، فيدعون التصريح بذللك ويكنون عن جعلها فيه بجعلها في شيء يشتمل عليه، وبلتبس بـه ، وبنوصلون في الجملة إلى مـا أرادوا مـن الإثبات لا من الجهـة الظاهرة المعروفة ، بل من طريق يخفي ومسلك يدق ومثاله فول زياد الأعجم:
 أراد أن يثبت هذه المعـاني والأوصـاف للمــدوح ، فتـرك أن يصـرح فيقول أن السماحة والمروءة والندى لمجموعة في ابن الحشرج ومقصورة عليه أو مختصـة بـه، وما شاكل ذلك مما هو صريح في إثبات الأوصـاف للمذكورين بها، وعدل إلى مـا ترى من الكناية والتلويح ، فجعل كونها في القبة المضروبة عليه، عبارة عن كونها فيه وإثارة إليه فخرج كلامه بذللك إلى ما خرج إليه. (') فإن الجرجاني الذي وصل إلى هذه النتائج القيمة في الصـورة الكنائيـة اعتمـاداً على مذهبـه الإعجازي في النظم فإنـه قلمـا عاد إلى شواهد قرآنيـة في أثنـاء دراسته للكناية فلو اعتمد عليها لوصل إلى نتائج دميزة.
 ( ( ) المرجع السابق، صعیی٪.

# الفصل الثاني <br> دور المتكلمين في دراسة الموسيقى الشعرية <br> ويتتوي على هبحثين 

$$
\begin{aligned}
& \text { المبحث الأول: دور المتكلمين في دراسة الموسيقى الشعرية } \\
& \text { في الغترة هن (هrar-هroos } \\
& \text { المبحث الثاني: دور المتكلمين في دراسة الموسيقى الشعرية } \\
& \text { في الفترة هن (艹• \&هـ }
\end{aligned}
$$

# المبحث الأول <br> <br> دور المتكـمين في دراسة الموسيقى الشعرية <br> <br> دور المتكـمين في دراسة الموسيقى الشعرية <br> <br>  <br> <br>  <br> <br> ويتتوي على!إلطالب الآتية: 

 <br> <br> ويتتوي على!إلطالب الآتية:}

المطلب الأول : دور الجـاحظ في دراسلة الموسيقى الشعرية.
المطلب الثاني : دور الرماني في دراسلة الووسيقى الشعرية.
المطلب الثالث : دوذ علي بن عبلد العزيز ا الجرجاني في دراسلة الموسيقى الشعرية

## الموسيقى الصوتية ودورها في العملية النقدية:

الوزن والإيقاع يحدثان في الكـلام ضرباً من النتغيم، والنتغيم مصطلح صـوني يدل على الارتفاع والانخفاض في درجة الجهر في الكلام، وهذا التغيير في الارجـة يرجـع إلـى التغيير في نسبة ذبذبـة الـوترين الصـوتيين، وهذه الذبذبـة تحـدث نغـــة موسيقية( ${ }^{(1)}$
مفهوم الإيقاع يختلف عن الوزن، فالإيقاع: وحدة النغم التي تتكرر على نحو مـا في الكـلام ، أو البيت، أو أنهـا نوالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام أو في أبيات القصيدة(؟). وتمثل التفقيلة في الثـعر العربي الإيقاع ، أما الوزن فهو عبارة عن مجموعة من الإيقاعات أو التفعيلات التي يتألف فيها البيت، وعلى هذا اعتبر البيت الثـعري الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية(؟). نظر النقاد العرب إلى الوزن على أنه عنصر هام من عناصر الشعر ودعامة

من دعائمه، يقول ابن رشيق: (الوزن أعظم أركان الشعر وأولاها به خصوصية) (ڭ). والوزن في الثــر لا يمس الناحيـة الثنكلية وحسب لكـنـه يمس جـوهره ولبـه ويرنبط بمضمونه كما يرتبط بشكله. يرى كولردج (أنه جزء لا يتجزأ من الإنتاج الشعري وليس قالباً خارجياً . وحسب . تصب فيه التجربة)( ${ }^{\text {(0) }}$
ويؤيده في هذا الرأي رتشاردز إذ يرى أن الإيقاع والوزن نوع منـه ليست وظيفته الحقيقة في الثـعر التلاعب اللفظي، أو التتابع الصوتي، وإنما وظيفته تتحصر في إنه يعكس شخصية الثاعر ويصور انفعاله تصوراً صادقاً(¹).
(1) علم اللغة، د.محمد السعدان، دار المعارف ، ص. ص.




 190-198

إذن الوزن مرتبط بالحالـة الشـعورية للشـاعر وانفعالـه ، وقـد إنتبـه لـللك حـازم القرطاجني حينما لاحظ أن أغراض الشعر تتباين حسب مقاصدها، فمنها ما يقصد بـه الجد والرزانة ، ومنها ما يقصد بـه الهزل والرشاقة ، ومنها مـا يقصد بـه التعظيم والتفخيم، وعلى العكس من هذا التصغير والتحقير ، لذا وجب أن يختار لكل غرض ما يناسبه من الأوزان الدالة على ذلك. (')
يقول حازم القرطاجني: (مـن تتبع كـلام الشـعراء في جميع الأعـاريض ،وجد الكلام الواقع فيها تختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاريها من الأوزان، ووجد الافتتان في بعضها أعم من بعضـه، فأعلاها درجة في ذلك الطويل، البسبط، فيلهما الوافر والكامـل، ويلـى الـوافر والكامـل عنـد النـاس الخفيف، فالمديـد والطويـل ففيهمـا لـين وضعف، أما المنسرح ففي اطراد الكلام على بعض اضطراب وتقلقل وإن الكلام فيه جزلاً.... ( ${ }^{\text {(r) }}$
فـلوزن الثـعري لا يستطيع أن يؤدي وظيفتـه ،إلا بحـوث نـوع مـن الانسـجام الصوتي بين جميع أجزاء الإيقاع في القصيدة كلها ، فلو أختل جزء منه أدى إلى الانى اختالل الوزن وانكساره في كثير من الأحيان. ومـن أهم أجزاء الإيقاع التي تسـاعد الوزن علي إحداث الاثيان الانسـجام الصـوتي والتتاسب النغمي ، القافية. فالقافية جزء من الوزن نتصل به أوثق اتصـال ويتأثنر بما يتأثنز بـه من تأثثبرات صوتية وإذا كان الوزن يتلون بالحالة النفسية للثناعر فلا شك أن القافية تابعة لـه في ذلك.

هذا عن الشـعر أما الوزن والإيقاع في النثر يأتي من المناسبة والموازنـة بين الألفـاظ في الجمـل والعبـارات ، أو بـين الجمـل والعبـارات، فالتتاسبب نوعـان لفظـي محنوى ، فاللفظى السجع والإزدواج والمحنوى الجناس والطباق.

## المطلب الأول

## دور الجاحظ في دراسية الموسيقى الشعرية

اهتم الجاحظ بالموسيقى الصوتية عندما تحدث عن جزالـة الألفاظ وفخامتها مهتماً بـاللفظ المفرد قبل دخوله في التأليف والنظم، فاللفظ المفرد عنده بمثابـة اللبنـة التي يقام منها البناء ، ويقدر ما فيها من حسن يكون البناء حسناً، يقول: (إذا كانت الكلمة حسنة استمتعنا بها على قدر ما فيها من الحسن)(') ثم حدد العيوب التي تلحق بالكلمـة فتخرجها من دائرة الفصـاحة وهي الغرابـة والتكلف ومخالفتها للقياس اللغوي، تتافر الحروف، إلا أن هذه العيوب لم تدخل في الجانب الصوتي سوي نتافر الحروف.
يرى الجـاحظ أن"اللفظ ينبغي أن يكـون خفيفاً علىى اللسـان سـهـاً لا يليق أن تؤلف الكلمـة مـن حروف منقاربـة المخرج فيؤدي إلـى تتافرهـا، قـال : (فأمـا إقتـران الحروف فإن الجيم لا تقارن الظـاء ولا القـاف ولا الطـاء والغين بتقديم ولا تأخير، واللزاي لا تقارن الظاء ولا السين ، ولا الضـاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير وهذا بـاب
 تحدث عن فصـاحة الكـلام مبيناً العيوب التـي تخل بفصـاحته منها اللحن، التعقيد، وتتـافر الكلمـات، يقول"الجـاحظ: (وإذا كـان الثـعر مستكرهاً وكانت ألفاظ البيت من الشـعر يقع بعضـها ممـاثلاً لبعض كـان بينها من التتـافر مـا بين أولاد العـلات وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جانب أختها مرضياً موافقاً كان اللسـان عند إنثـاد ذلك الثعر موؤنة)( ${ }^{(+1}$
فتتـافر الألفاظ يجعل الكـلام تقـيلاً عسراً يكسر لسـان النـاطق وتنفر منـه أذن السامع وتبدو الكلمات كأن ليس بينها تشابه أو نسب أو رابطة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { () المرجع السابق، ج)، ص (Y) }
\end{aligned}
$$

ومن أمتلته على ذلك قول الثاعر :
 يقول الجاحظ: (ولما رأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن ينشد هذا البيت ثلاثة مرات في نسق واحد فلا يتتتتع ولا يتلجلج، وقيل لهم إن ذلك إنما اعتراهـ إذ

كان من أثععار الجن صدقوا بذلك)().
وأتى النقاد من بعده واستتثهوا بالأمتلة في هذا الأمر ، فنهم من يرى السبب في تقارب الحروف في المخرج كالرماني ومنهم من يرى من تكرار الحروف كأبن سنان الخفاجي.
السجع عند الجاحظ:
مهـا يوضـح إهتمـام الجـاحظ بالناحيـة الصـوتية اهتمامـه باللـجع حيث عقد لـه بابين في كتابه البيان والتيبين عرض فيهما طائفة كبيرة من النصوص التي ورد فيها السجع، ثم دافع عن السجع ضد الذين يذمونـه ويستللون على ذلك بذم رسول اله صلى اله عليه وسلم له فيما روي أنه فيل يإ رسول اله ، أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صـاح ولا استهل أمثل ذلك يطل؟ فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم أسجعا

كسجع الجاهلية().
وضـح الجـاحظ أن النهي عن السـجع الـوارد عن الرسـول الكريم لـيس لذات السجع، إنما هو عن مسلا الكهان الذين كانوا يتخذون السجع ذريعة لطمس المعنى الانى والألغاز والتعميـة على السـامعين، ثم بين أن السبب الذي كره الأسـجاع أن كهـان العرب الذين كان أكثر الجاهليين يتحاكمون إليهم يدعون الكهانة ، وكانوا يحكمون


> كثبر منهم فلما زالت العلة زال التحريم(\&).

| (1) البيان والتنيين ، ص90. <br> (Y) المرجع السابق ، ج1 ال، ص10. <br>  <br> ( ( ) المرجع السابق، ص. ص. |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

إذن دفاع الجاحظ عن السجع يدل على إدراكه لقيمة السجع الصوتية مـا يحدثه من أثنر على نفس السامعين، روي أنه فيل لعبدالصمد بن عيسى الرقاشي: لم تؤثر السجع على المنثور ، وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن؟ قال: إن كلامي لو كنت لا لا آمل فيه إلا سماع الثناهد لقل خلافي عليك ، ولكن أريد الغائب والحاضر والراهن
والغابر، فالحفظ إليه أسرع والآذان لسماعه أنشط وهو أحق بالتقيبيد وبقلة التفلت('). وبعد أن أورد شواهد مختلفة للسجع أشــار إلـى أحسن الأسـجاع قائلاً: (ومن الأسجاع الحسنة فول الأعرابية حين خاصمت ابنها إلى عامل المـاء فقالت: أما كان حجري لك فناء؟ أما كان ثدي للك سقاء؟ فقال ابنها لقـ أصبحت خطبية رضي اله . ${ }^{\text {r }}$ (s)
تُليق الابن على كلام أمه تعبير عن استحسانه لما جاء في كـلام واللدته من سجع، بل ان الجاحظ عده من أحسن الأسجاع وتابعه البلاغيون من بعده بإجماع على أن أفضل السجع ما جاء بين فقر القصيدة منساوى الأجزاء مثل قوله تعالى :

وضـح الجـاحظ أن السـع يفضـل إذا كـان غير منكلف إلا يكون مجنلبـاً مـن أجل"القوافي، وذلك عندما علق علي قول الأعرابي لعامل الماء: حللت ركابي، خرقت ثيابي، ضربت صحابي، حلت ركابي أي: منعت إبلي من الكـلأ والمـاء، والركاب مـا ركب من الإبل قال: أو سجع أيضاً قال الأعرابي: فكيف أقول؟ لأنـه لو قال: حلت إبلي أو جمـلي أو نوقي أو بقراتي أو صرمتي لكان لم يعبر عن حق معناه، وإنما حلـت ركابـه، فكيف يـدع الركـاب إلـى غبر الركـاب، وكذلك قولـه: وخرقت ثيـابي، ضـربت صـحابي، لأن الكـلام إذا قل وقـع وقوعاً لا يجوز تغييره، وإذا طـال الكـلام وجدت في القوافي ما يكون مجنلباً مطلوباً مستكرهاً( ().

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (البيان والثتبين، ج1، صAV. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (そ) الإيضاح، ج६، ص\&9. }
\end{aligned}
$$

## دور الرههاني في دراسشة الموسيقى الشعرية

اهـتم الرمــني بدراســة الجانـب الصـوتـي ، الـذي يجعـل اللفظ حسـن الصـورة والمعروف أن للأصوات مخارجاً ،وصفانًاً تتحكم في الصوت نطقاً وسماعاً، ووقعاً على النفوس، لذا اهتم الرماني بالتالاؤم.
عـرف الـتـلاؤو عن طريـق مقارنتهـا بضـدها مـن أجـل نوضـيح دلالتنهـا قـال: (التلاؤم نقيض التتافر)(") وهي الطريقة التي استخدمها ألسن العصر الحديث ،ولم يكتفي بالتضـاد للتعريف بـالتالاؤم بـل أضـاف قـائلاً: (التـلاؤم تعـديل الحروف فـي ( التأليف)
ولكي يوضح ذلك أتى بالأمثلة على ذلك فمثال المنتافر :
 إذن السبب الذي يجعل بعض الحروف متتـافرة هو كمـا ذكر الرمـاني (البعد
الثديد أو القرب الشديد) في المخارج(\&).

وبناءاً على ذلك فالمتلائم ما جاءت حروف ألفاظه من غير بعد شديد أو قرب شديد وأجاب عن ذلك صراحة حينما قال: (التلاؤم في التعديل من غبر بعد شديد أو قرب) ومثل للمتالائم من الطبقة الوسطى يقول أبي حية النميري:
رمتتــي وســتر اللَـهه بينــي ويينهــا ع عشـا رمــيم التــي قالــت لجــارات بيتهــا الأرب يـــــوم لــــــو رمتنــــــي $\quad$ * رميتها ولكـن عهـي بالقتال قـديم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النكت في إعجاز القرآن ، ص\&9. } \\
& \text { (Y) نفسه، ص \& } 9 . \\
& \text { (「) المرجع السابق، ص90. } 90 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المرجع السابق، ص7 } 97 .
\end{aligned}
$$

وأن التالايم في الطبقة العليا القرآن كله(').
ثم حدد المقياس الذي بواسطته تستطيع التعرف على التالاؤم ودرجاته قائلاً: (يظهر سهولته على اللسان وحسنه في الاستماع وتقبله في الطباع)(ب). فإذا كـان المعياران الأول والثاني يتعلقان بخروج الصـوت ووقعـه على الأذان فالثالث يعني تأثير الصوت مقروناً بالمعنى في النفس. الرماني والسجع:
لئن ترك الرماني أثره واضحاً على معظم الكتابات النقدية والبلاغية بعده فإن أوضح مكان ظهر فيه ذلك التأثثبر هو الدراسات المتعلقة بالسجع والفواصل فقد أصل من خلالها القاعدة الركنية التي يقوم عليها مدح البلاغة. فالفواصل بلاغة لأن اللفظ تابع فيها للمعنى، والأسجاع عيب لأن المعنى تابع فيها للفظ، وحين تحدث عن هذه القاعدة، وضح معنى الطبع والنتكلف الذي تحدث عنه النقاد كثيراً دون أن يوضحوا كنهرما فالطبع أن تكون الألفاظ في خدمـة المعاني المقصودة والنكلف نسيان المعنى الذي هو الأصل، ومحاولة تطويعه لخدمة الألفاظ المقصودة.
يقول الرماني: (فواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة، لأنها طريق لإفهام المعاني التي يحتـاج إليها في الحسن صـورة يـل بهـا عليها، وإنمـا أخذ السـجع مـن سـعـع الحمام، وذلك أنه ليست فيه إلا الأصوات المنشاكلة ،إذا كان المعنى لما تكلف من غير الحاجـة إليـه والفائدة فيـه لم يعتد بـه، فصـار بمنزلـة مـا ليس فيـه إلا الأصـوات المنتاكلة)(٪)، والفائدة من الفواصل دلالتها على المقاطع وتحسينها الكلام بالتشـاكل

وابداؤها الذي بالنظائر (ڭ).
أما الازدواج الذي هو عبارة عن تقسيم الكلام إلى فقر متسـاوية ومتوازيـة في الطول والقصر ، وقد يكون متتاسبة في الوزن كذلك، ويـأتي على ضربين: ضرب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النكت، ص90. }
\end{aligned}
$$

يكون سجعاً وهو مـا تمانتل حروفه في المقاطع، وضرب لا يكون سجعاً وهو مـا نقابلت حروفـه ولم تتماثلن، وأن الرمـاني لـم يعترف بهذا النقسيم ويرى أن الازدواج يختلف عن السجع بناءً على أن الألفاظ في الازدواج تابعة للمعاني، أما في السجع
 مفضلين في ذلك النوع الأول من الازدواج، على ضروب السجع المختلفة. الجناس عند الرماني:
تجانس البلاغة عند الرماني هو بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في اللغة، والتجانس على وجهين: مزاوجـة ومناسبة فالمزاوجة تقع في الجزاء كقولـه

 استعير للثاني لفظ لتأكيد الدالة على المساواة في المقار فجاء مزاوجة الكلام لحسن البيان، والثاني في المجانس وهو المناسبة وهي تدور في فنون المعاني التي ترجع

 بالانصراف عن الذكر بصرف القلب عن الخير والأصل فيه واحد وهو الذهاب عن الثثيء، أما هم فذهبوا عن الذكر ، أما فلمبهم ذهب عنها الخا علا فإن تجانس المزاوجـة هو مـا أطلـق عليـه البلاغيون المتأخرون المشـاكلة أمـا الجناس الثاني وهو المناسبة وهو الجناس الاشتقاقي. يشترط الرماني في الجناس بنوعيه المزاوجـة اللفظية والمعنويـة متخذاً من ذلك


 لمزاوجة!الكلام بعضه بعضاً. فالرمـاني لم يدرك القيمـة الصويتة للجناس وعلاقتها بالمعنى ومدى إرتباطها بالسياق العام، ذللك لأنه أدرج التجنيس في أبواب البلاغة ونافش شواهده من حيث المعنى لا الجرس والإلفاظ، فهو يرى تجنيس عمرو بن كلثوم في معلقتـه المشهورة: (لا يجهلن، جهل الجاهلين) دون بلاغة القرآن لأنه لا يؤذن بالعدل كمـا أذنت بلاغة القرآن وإنما الإيذان يراجع الوبال فقط.

## المالب الثالث

## دور علي بن عبدالعريـز الجرجاني

## في دراسة الموسيقى الشعرية

لم يهتم الجرجاني بدراسة الناحية الموسيقية ولم يدرك فيمتها الصوتية بل عدها من الحشو يقول: (وأقل الناس حظاً في هذه الصناعة، من اقتصر في اختياره ونفيه ،وفي استجادته واستسقاطه، على سـلامة الوزن وإقامة الإعراب، وأداة اللغة ثم كان
 (') مطابقة وبديعاً)
فالجرجاني لم يدرس الأوزان الشعرية، ولم يتطرق إلى قيمتها الصوتية وارتباطها بـالمعنى والانفعـال، وكـذلك الجنـاس فكل مـا فعلـه قسـم الجنـاس إلـى خمســة أنـواع:

الهطلق متل له بقول أبي تمام: (Y)
 والمستوفي "الجناس الكامل" ومثالله قول أبي تمام: (٪)
مــا مــات مـن كـرم الزمــان فإنــهـ والناقص مثل له بقول الأخنس:
وحــامي لــواء قـــد قتّلتنـــا وحامــلٍ فقد جانس بين حامي وحامل والحروف الأصلية تتنقص أحد الكلمنتين. ومنه تجنيس المضاف:كقول البحتري

$$
\begin{aligned}
& \text { () الوساطة ، ص } \\
& \text { (६) ( } \\
& \text { (0) (0) الوساطة ، صـ }
\end{aligned}
$$

 ذلك أن معنى التُمام واحد في الأمرين، ولو انفرد لم يُعَدَّ تجنيساً لكن أحدهـا صار موصولاً بالقمر والآخر بالليل فكانا كالمختلفين.

 فقد جانس بين المعتز ، اللفتر بنقط العين وحذف نقطة الزاي حتى جرت كلمة (7) الهفتر كأنها تصحيف لكلمة المعتز

وفي تعليقه على أيبات أبي تمام التي ورد فيها جناس:



 فهو يرى بـالرغم من أنها جمعت فنون من الحسن، إلا أن تأثيرها لما لم يكن كتأثير فول الأعرابي (s) التي ظلت من ثلك العناصر (الجناس، الطباق، الاستعارة) يقول: (كانت العرب إنما تفاضل بين الثـعراء في الجودة والحسن بشرف المنىى




النقريض)
وكذا الحال في الطباق عندما وقف عليه قال لها شُعباً خفية أورد طائفة من أمتلتها ثم قال: (وقد يجئ منها بجنس آخر نكون المطابقة فيه بالنفي كهول البحتري:

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الوساطة ، صری٪ ، }
\end{aligned}
$$

 يقول لما كان قوله (لا أعلم) كقولـه (أجهل) كان قوله أجهل مطابقة كان هو

الآخر بمثابته وهذا ما سماه البلاغيون باسم السلب والإيجاب. (r)
فالجرجاني لم يتطرق للقيمـة الصوتية للجناس ولا المطابقة بـل لم يورد أمثلـة على الحسن منها وهذا يعني أنـه لم يرى لها أهيـة، لذا لم يتعب نفسـه بالبحث عن قيمتها البلاغية ومدى إرتباطها بالمعنى والثعور بل كل مـا يعنيـه أن يلتزم الشـاعر عمود الثعر، ولم يهتم بالقيمة الصونية للجناس والمطابقة لأن العرب لم تعبأ بهما.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ديوان البحتري جr ، ص9 Y Y } \\
& \text { (Y) الوساطة ، ص } 7 \text { § §. }
\end{aligned}
$$

المبـث الثاني

$$
\begin{aligned}
& \text { دور المتكلمين في دراسة الموسيقى الشعرية د } \\
& \text { في الفترة هن ( } \\
& \text { ويتتوي على هطالبين: }
\end{aligned}
$$

المطلب الأول : دور ابن سنـان الخفاجي في دراسة الموسيقى الشعرية. المطلب الثاني : دور عبلدالقاهر الجرجـاني في دراسلة الموسيقى الشعريلة.

## المطلب الأول

## دور ابن سـنـان الخفاجي <br> في دراسة الموسيقى الشعرية

إهتم الخفاجي بالجانب الصوتي في العطلية النقدية، وقد درسها دراسة مسـبة حينمـا تعرض لفصـاحة الكـلام، (بأنـهـ مـا انتظم مـن حرفين فصـاعداً مـن الحروف المعقوله) (1)
أكد الطبيعة الصوتية للكلام في أكثر من موضع لذا وقف الخفاجي وقفة طويلة يستتبط الحسن في أصوات الألفاظ وماأدته من دور في تحديد الفصاحة. وقف عند كلأم الرماني عن التلاؤم الصوتي ولخصـه قائلا(أن الرمـاني ذهب إلي أن التأليف عل ثلاثة اضرب متتافر، متلاءم من الطبقة الوسطى ومتتائم من الطبقة العليا. والمتلائم من الطبقة العليا القران كله)(ث)، خالفه في هذا النقسم ورآه فاسداً لأن التأليف عنده ضربِّن متتافر ومتالائم (وقد يقع في التلاؤم مـا بضعه أثند تالؤماً، كما يكون من المتتافر ما بعضه أثند في التتافر () رد رأى الرماني في أن القرآن من المتالائم في الطبقة العليا وغيره من الطبقة الوسطى قائلاً: (لا فرق بين القرآن وبين فصيح الكـلام المختار في هذه القضية، فالخفاجي عد رؤيـة الرماني فاسدة لأنه يرى أن الإعجاز بالصرفة ، أن الهـ صرف العرب عن معارضته حتى لو كان وجه الإعجاز هو الفصاحة).

مخالفاً إياه في ناحيتين التقسيم الثنائي بدلاً من الثلاثي ، واعنبار التأليف في النص القرآني مساوياً بتلاؤمه للتأليف عند فصحاء العرب ، وذلك إعتماداً على قاعدة تيسر استعمالها من قبل الفصحاء فيصلون إلى طبقة عالية من التلاؤم كتلك الموجودة في النص القرآني.

قسم الكالم إلى متنافر ، ومتالاثم أتم التلاؤم ، ومتفاوت ، كما يتفاوت المتتافر


 وما زال الناس يفردون مواضع من القرآن يعجبون بها في البالاغة، وحسن التأليف


 نتأليف الكالام)(ب). مخالفاً الرماني فيما ذهب إليه من أن (التتافر أن تتقارب الحروف في المخارج، أو تنباعد بعداً شديداً) (T)، فرفض أن يكون التتافر في بعد مـا بين المخارج مدللاً على ذلك بكلمة "ألم" المبنية من حروف متباعدة الهخارج وهي غير متنافرةز ${ }^{\text {(5 }}$
لم يكثفي الخفاجي بالتعديل الذي أجراه على رأي الرماني في التناؤم والتنتفر بل راح ييحث عن أسباب أخرى، لأنه اكتثّف أن هذا الوقع اللأيذ العجيب على الوا
 والعبارات من حروف متباعدة المخارج وحدها يقول: (لبس يخفى على أحد من
 القائم بين حروف مخارج تلك الكلمة، بينما يجد السامع لقولهم (العذيب اسم موضع، عذيـة اسم امرأة، عذب، عذاب، عزب، وعذياب... مـا لا يجده فيمـا يقارب هذه الألفاظ في التأليف، وليس سبب ذلك بعد الحروف في الـخارج فقط، ولكن تأليف

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سورة هود، الآية ( \& ). } \\
& \text { (Y) (Y) سر الفصاحة، ص^) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) المرجع السابق،ص •10. }
\end{aligned}
$$

مخصوص مع البعد، ولو قدمت الذال أو الياء لم تجد الحسن على الصفة الأولى في نتديم العين على الذال)(1).
فالخفاجي بمقرتـنـ العالية على تذوق الحروف وتآلف أصواتنا يصل إلى أن التلاؤم لا يتحقق بالبعد وحده لكن (يكون في التأليف إذا ترادفت الكلمات الـختارة، فيوجد الحسن فيه أكثرّ ، وتزيد طلاوته) (با لا ووجد أيضاً أن الكلمات الكثيرة الحروف غير حسنة الوقع على الأنـن مهــا كانت تنكيلية أصواتها فكلمة (أزريجان) في بيت أبي تمام:
 وكلمة سويداواتها في بيت المتنبي:
 قد قبحتا وخرجتا من وجوه الفصاحة فإذا ترادفت في النأليف الكلمات الطوال
كان ظهور القتح أجلى من مرور الواحدة الكثيرة الحروف)(0).
 الهخصوص لأصوات الألفانظ وإلى بنية الألفاظ الكثيرة الحروف، ثم علق على بيت أبي تمام:
 قال الخفاجي: (وقد تدخل الكلمة من أجل كلمـة أخرى تجانسها وتثشبهـها مثل خان، يتخون، أخ، أخاً هذا هو حقيقة المعاظلة)(").

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سر الفصاحة، ص } 1 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) نفسن، ص } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سر الفصاحة، ص • . . } \\
& \text { V (7) ديوان أبي تمام، ص) } \\
& \text { 10. سر الفصاحة، (V) }
\end{aligned}
$$

رأى الخفـاجي أن المعاظلــة أن يتجـاوز الثـاعر نقـارب مخـارج الحروف إلـى تكرار الحروف نفسها.

تتـاول ابن خفاجـة الـوزن الشـعري عندما تحدث عـن الحشـو، والمقصود مـن الحشو . حسب رأي الخفاجي . إصـلاح الوزن أو تتاسب القوافي وحروف الروى إذا كان الكالام منظوماً وقصد اللجع وتأليف الفواصل إن كان منثوراً، وكل كلمة وقعت منثوراً فلا تخلو أن تؤثر في الكام أو لا تؤثر فإذا كانت لا تؤثثر فدخولها كخروجها منه، وإذا كانت تؤثر فقد يكون تأثنرها إيجابياً أو سلبياً والحالة الثانية مذمومة، وإذا

كان فائدة الحشو تصحيح الوزن فذلك عيب فاحش(') .
أدرك ابن خفاجة مكانة الوزن في الشعر واعتبره السمة المميزة للشعر عن الثنر
يقول: (فالفرق بين الثـعر والنثر بـالوزن على كل حال النتقفية إن لـم يكن المنثور مسجوعاً، وعلى طريقة القوافي الشعرية)( (「).
وافقه على ذلك كولردج الذي يرى أن الوزن هو الثكل المميز للشعر وصفتّه الجوهرية.
ثم حدد الخفاجي المقياس الذي عن طريقه يعرف صحة الوزن وفساده قائلاً: (الوزن هو التأليف الذي يشهـ الذوق بصحته أو العروض، أما الذوق فلأمر يرجع إلـى الحس، وأمـا العروض فلأنـه قد حصر فــهـه جميع مـا عملت العرب عليـه مـن الأوزان، فمتى عمل شـاعر شيئًاً لا يشهـ بصحته الذوق، وكانت العرب قد عملت مثله جاز ذلك، كمـا ساغ لـه أن يتكلم بلغتهم، فإذا خرج من الحس وأوزان العرب، فلبس بصحيح ولا جائز ، لأنـه يرجـع إلى أمر يسوغه، والذوق مقدم على العروض
 مايصـح بـالعروض، وهو الأصـل، والذي عملت العرب الأول عليه وإنمـا العروض استقراء للأوزان، حدث ذلك منذ زمن طويل().

> (1) سر الفصاحة، ص MY IT
> (Y) سر الفصاحة، س (Y)

## اللسجع عند ابن سنان:

السـجع عنـد الخفاجي تماثل الحروف في مقاطع الفصـول، وذكر أن بعض الناس يذهب إلى كراهيـة السجع والازدواج في الكـلام، وبعضـهـ يستحسنه ويقصده كثيراً في الكلام، وحجة من يكرهد أنه ربما وقع بتكليف وتعمل واستكراه فيذهب ذلك بطلاوة الكلام ويزيل ماءه، وحجة من يختاره أنه مناسبة بين الألفاظ يحسنها، ويظهر آثار الصنعة فيها، ولولا ذلك لم يرد في كـلام الهة وكـلام رسول اله صلـى الله عليـه وسلم والفصيح من كلام العرب.
فـابن سنان برى أن السجع محموداً إذا وقع سـهلاً ميسراً بـلا كلفـة أو مشقة، بحيث يظهر أنه لم يقصد في نفسه، ولا أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه،

ولا يكون الكلام الذي قبله إنما يتخبل لأجله وورد ليعيد وصله إليه(1) (الا وابـن سـنان ينتقد الرمـاني في تسـية مــا فـي القـرآن بالفواصـل، يقول: (أمـا الفواصل التي في القرآن فإنهم سموها فواصل ولم يسموها أسجاعاً، وفرقوا فقالوا أن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحمل القول عليه، والفواصل التي تتبع المعاني لا تكون مقصودة في أنفسها، قال الرماني: إن الفواصل بلاغة والسجع عيب، وعلل ذلك بأن السجع نتبعـه المعاني والفواصـل تتبع المعاني، وهذا غير صحيح، والذي يجب أن يحرر في ذلك أن يقال: أن الأسجاع حروف متماثلة من مقاطع الفصول، والفواصل على ضربين: ضرب يكون سجعاً وهو مـا تمانلت حروفه في المقاطع، وضرب لا يكون سجعاً وهو ما نقاربت حروفه في المقاطع ولم تتمانل. ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين من أن يكون طوعاً سهلاً تابعاً للمعاني وبالضد ذلك حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى، فإن كان من الأول فهو المحمود الدال على الفصـاحة وحسن البيان، وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض، فأما القرآن فلم يرد فيه إلا من القسم المحمود لعلوه في الفصاحة، وقد وردت فيه فواصل متمانلة


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الطور، الآية (Y-Y). }
\end{aligned}
$$

وهذا جائز أن يسمى سجعاً لأن فيه معنى السجع، ومثال المتقارب في الحروف فوله تعالى: كانت حروفه متمانتّة().
أما الازدواج فأن أفضل الازدواج أن كل فاصلتين أو ثلاثة أو أربعة على حرف
 السجع كره النكلف في الازدواج واستحب أن يأتي سهلاُ غير متكالف ولا مستكره(T). والتزصيع عند ابن سنان أن يعتمد في البيت تنيير مقاطع الأجزاء أو الفصل في الكلام المنثور المسجوع وهذا لا يحسن إذا كرر وتوالى، لأنه يدل على التكّف التا
 (حتى عاد تريضك تصرياًا، وتمريضك تصحياماً) (8)
والطباق عند الخفاجي ما هو حسن وما هو رديء ونـئ فالحسن فول أبي الطيب:
 يقول ابن سنان: (هذا البيت مع بعده من النكافـ، كل لفظة من ألفاظه مقابلة
 والصبح ويشفع ويغري بي وأصحاب صناعة الشعر لا يجطون الليل والصبح ضدين بل يجعلون ضد الليل النهار ومطابقة اللبل النهار عنده مطابقة غير محضة(").
( ( 1 ( سورة الفاتحة، الآية ( ) .
IV. سر (Y) سر الفصاحة، صر (Y)
.IV)-IV. المرجع السابق، ص(Y)
والدطابقة المحضة كقول دعبل الخزاعي:
 ولو قال تبسم وبكى لم يكن عنده من المطابق المحض والطباق المستحسن عند الخفاجي ما قل ووقع غير مقصود ولا متكلف('). فابن سنان وضح هذه الفنون الصوتية وبين أنها حسنة إذا جاءت غير منكافة غير مقصودة لنفسـها لكن لم يوضـح قيمتها البلاغيـة والصـوتية ومدى ارتباط ذلك بالانفعال والثنعور

## دور عبدالقاهر الجرجاني

## في دراسة الموسيقى الشعرية

مـن يقف على قول عبدالقاهر الجرجاني: (وهل تجد أحداً يقول هذه اللفظـة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانهـا في النظم، حسـب ملاءمـة معناهـا لمعـاني جاراتهـا

وفضل مؤانستها لأخوانها). (')
يظن أن عبدالقاهر الجرجاني لا يقيم للناحية الصوتية وزناً وبنأكد ذلك الظن حيث يقول: (أن الميزة من حيث المعاني دون الألفاظ، وأنها ليست للك حيث تسمع بأذنك، بل حيث تتظر بقلبك وتسعين بفكرك وتعمل رؤبنك وتراجع عقلك وستتجد في الجملة فهك).
إلا أن عبدالقاهر قد نوقف طويلاً أمـام الجناس والهجع، ينفي عن الجنـاس، ماثاع في الفكر النقفي السابق عليه من أنها مجرد حلية خارجية تضـاف إلى الكلام ولا نؤثر في دلالته.
إستهل كتاب أسرار البلاغة بالحديث عن الجناس والسجع محاولاً أن يثبت أن
 يرجع إلى مسائل معنوية من شأنها أن ترض العقل، يقول في ذلك: (كأن العقل يفرح بالفكرة الجدبدة التي تحملها إليـه كلمـة جديدة، وأن الكلمات تعلم هذا من شأن العقل فتعابثه وتخاتله وتتتكر لـه ويلبس بعضـهن ثياب بعض حتى يتوهم أن التي تتهادى بين يديـه هي التي مرت آنفاً، فإذا حسر لثامها ورأى منها حسنها ودلها رأى حورية جديدة تعابث وتخاتل) (٪)
استحسن الجناس التام لأن الكلمـة الثنانيـة لمـا كانت في صورة الكلمـة الأولىى توهم المخاطب أن القائل لم يرد بها فائدة فإذا مـا راجع وأدرك معناها المغاير كأن يكون قد حصل على الفائدة من غير أن يبوقعها وجدها من حيث لا يرجى وجودها

فكانت كالنعمة المفاجئة. (「)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) دلائل الإعجاز ، صع٪ }
\end{aligned}
$$

هذه الحالة النفسية التي يحدثها الجناس عند من يخاطبـه هـي فائدته ، وهـي وجه حسنه ، لأن هذه الكلمة الجديدة المتتكرة في زي القديمة لمـا كثفت عن وجهها فجأنه وأدهشته وأثنارت نشوته وطربـه. ومثل لهذا الجناس الحسن بقول الشاعر :
 والجناس المستوفي في مثل ناظراه فيما جنى ناظراه، فناظراه الأولى فعل أمر طلب المناظرة أما الثانية فهي عيناه أما (دعاني) بمعنى انركاني، (أودعاني) تعني ('الجناية التي أحدثپها العينين بدلها وحسنها وسحرها فجمال الجناس يرجع إلى هذا الخداع المغري الذي جعلنا نظن أن معنى الكلمة الثانية هو معنى الكلمة الأولى وسرعان مـا تتتبه إلى أنهـا غيرها وأنها تعطينا شيئًاً جديداً وكأنها عطية غير مرتجية وكل هذا يرجع إلى المعنى النفسي أي أثر الجناس من حيث المعنى أما أثر الجناس الصوتي وعلاقته بالمعنى لم يقف عنده الجرجاني. ثم تطرق عبدالقاهر إلى الجناس الناقص ومثل لـه يقول أبي تمام في وصف
بسالة بعض الجيوش:

بَيُــدّونَ مِسن أَيـاٍ عَــواصٍ عَواصِــٍ وقال: (وذلك أنك تتوهم قبل أن يردَ عليك آخر الكلمة كالميم من عواصم والباء من قواضب أنها هي التي مضت وقد أرادت أن تجيئك ثانيـة، وتعود إليك مؤكدة حتى إذا تنكن في نفسك تمامها، وعلى سمـك أخرها وانصـرفت عن ظنـك الأول، وزُلْتُ عن الذي سبق من التخيل، وفي ذلك مـا ذكرت للك في طلوع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس المال(؟). يرى عبدالقاهر أن حسن الجناس الناقص يرجع أيضاً إلى المعنى النفسي ذلكـ أن السامع يتوهم قبل أن يرد إليه الحرف الأخير في كلمتين عواصم وقواضب إنها نفس الكلمتين اللتين مضتا، حتى إذا وعاهما سمعه انصرف عنه ذلك التوهم وجعلت

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) اسرار البلاغة ص) (Y) }
\end{aligned}
$$

له فائدة جديدة بعد اليأس منها ، من أجل ذلك حسن الجناس لما تضمنت من هذه الهفاجأة ، ومن هذا الخداع على أنه ينبغي أن لا يكثر منـه الثـاعر حتى لا يجني عليه إكثاره فيخرج عن صوره التي يرضاها العقل إلى صورة متكلفة مستكرهة. ثم تحدث عن حسن الجناس الذي وقع الاختلاف في أوله دمثّلاً يقول البحتري: بســـيوف إيماضئــــها أوجـــــالُ

وقول الثاعر :
وكــم ســبقت منــه إلـــيّ عــوارف $\quad$ * تنــائي مـن تلــك العــوارف وارف
 قـال عبدالقاهر الجرجـاني: (وذلـك أن زيـادة (عـوارف) عـلـى (وارف) بحـرف اختلف من مبدأ الكلمـة في الجملة، فإنه لا يبعد كل البعد عن اعتراض طرفٍ من هذا التخيُل فيه، وإذا كانت لا تهوى تلك القوة كأنك ترى اللفظة أعيدت عليك مبدلاً من بعض حرفها غيره أو محذوفاً منها)(') أنثار الجرجاني إلى مسألة اختلاف درجات المشابهة في الجناس فقال: (أعلم
 يبلغ ذلك المبلغ، ولكنه شيء يجري في الخاطر ، وأنت تعرف ذلك وتتصور وزنه إذا نظرت إلى الفرق بين الثيئين ينشتّبهان الثبه التام ، والثيئين إحداهما ، الآخر على ضرب من التقريب فأعرفه)().
نفهم من قول عبدالقاهر أن الجناس ثلاثة أنواع: جناس تام ويكون الثبه فيـه تاماً وجناس ناقص ويكون الثبه فيه على وجه المقاربة جناس يجري في الخاطر ولم يفصح عنه.

$\qquad$
(1) ( أسرار البلاغة، ص^1.

(Y) سورة النكوير، الآية (0).

إذا الخبل جَابثَّ قسطل الحرب صدعوا صُُدور العوالي في صدور الكتائب

ترى الجناس بين كلمتين صدور العوالي ، وصدور الكتائب ، هو مـن مبزان التذوق ليس أبدع من (صدعوا صدور ) مع أنها ليست جناساً، ومتّل قول أبي نمام: بِسَـيّاحَةٍ تَنَســاقُ مِسن غَيـرِ ســـائِقٍ وسـاق مجموعة من الأمتلاة ثم عقب عليها قائلاً: (وأنـه لا محالـة ممـا يقع من المرء في فؤاده ، وأنـا واثق أن هذا الذي قدمته لـه مكان تحت مظلـة عبدالقاهر لأنـه
 السجع عند عبد(القاهر الجرجاني:

فتح عبد القاهر حدبثه عن السجع بقوله: (وههنا أقسـام قد بتوهم في بدء الفكرة وقبل إتمام السبرة أن الحسن والقبح فيها لا يتعدى اللفظ والجرس إلى مـا ينـاجي فيه . العقل والنفس ولها إذا حقق النظر مرجع إلى ذلك ومنصرف فيما هناللك)() إلا أنه لم بيين ما قيمة السجع المعنوبة وأثنزه في النفس ، كمـا فعل في الجنـاس عندما حدثثا عن فائدته وأتثره في النفس عن طريق المخادعة والمفاجئـة ، لكن ترك ذلك وبين كيف يكون السجع حسناً قائلاً: (ولن تجد أحد أيمن طـائراً، وأحسن أولاً وآخراً، وأهدى إلى الإنسـان ، وأجلب إلى الاستحسـان، مـن أن ترسل المعـاني على سـجيتها وتدعها نطلب لأنفسـها الألفاظ، فإنهـا إذا نركت ومـا نريد لـم تكتسـي إلا مـا يليق بها، ولم تلبس من المعارض إلا ما بزينها)(گ) ثم أكد ضرورة أن يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وسـاق نحوه عندما تحدث عن كثرة استخدامه عند القدماء وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يستخدموه إلا إذا كان المعنى هو الذي استدعاه لذا جاء السجع في كلامهم حسناً مقبولاً قال:(أن العارفين بجوهر الكلام لا يعرجون على هذا الفن إلا بعد الثقة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ديوان أبي تمام، ص Vo }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) نفسه، ص\& ا. }
\end{aligned}
$$

بسـلامة المعنـى وصـحته، وإلا حبن يـأمنون جنايـة منـه عليـه، وانتقاصــاً لـه وتعويقـاً
. ${ }^{(1)\left({ }^{(1)}\right.}$
ثم قال مبيناً أهمية السجع الحسن: (أنك لا تجد تجنيساً مقبولاً ولا سجعاً حسناً حتى يكون المعنى هو الذي طلبـه واستـدعاه، وسـاق نحوه، وحتى تجده لا تبتغي لـه بدلاً، ولا تجد عنه طولاً، ومن ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعـلاه وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصدٍ من المتكلم إلى اجتلابـه وتأهب لطلبه أو مـا هو لحسن

ملاعمته وإن كان مطلوباً بهذه المنزلة وفي هذه الصورة)(T). ومثّل للسجع الذي جاء على هذه الصورة بقول القائل: (اللهم هب لي حمداً،

وهب لي مجداً، فلا مجد إلا بفعالٍ ولا فعال إلا بمال)(").
فعبد القاهر بين لنـا أهميـة السـع عندما ينقاد للمعـاني حبنها لا يصـلح غبره لهذا المعنى ، لكنه لم يفسر السر في استخدام السجع ، فهو يدلنا على الطريق الذي يكون فيه السجع حسناً مقبولاً، وكل الفنون البـلاغية عند عبدالقاهر حسنها مشـروط بأن تكون المعاني هي التي دعتها، ذكر الثيخ عبدالقاهر هذا الثنرط في السجع لأنه أكثر فنون الكلام استعمالاً آنذالك. إجتهز عبدالقاهر في دراسته للجانب الصوتي إلا أنه أخضع الدراسات الصونية لفكرة العقدي حول مفهوم الكـلام لذا أرجـع سر الجمـال إلـى الجنـاس إلـى المعنـى لا

الموسيقى
على كـل حـال لـم يسـنطع أحـد مـن النقـاد السـابقين لعبـدالقاهر أن يفسـر سـر الجناس معنوياً، وهذا جيد ومصيب إلا أنه بيان لحالـة واحدة من أحوالـه ، فالمخادعـة

والمفاجئة لم تفسر الرنين والجرس الذي بؤثر في النفس تأثنيراً نافذاً.
(Y) نفسه، ص (Y)


وبـالرغم مـن إعتزاز دكتور محمــ زكـي العثـماوي بالأسـاس الذي وضـعـه عبدالقاهر لنقـ الشعر وفهم الأدب ، إلا أنه أخذ عليه إهماله بعض المسائل الهامة وعلى الأخص مسألة الصوت والوزن والإيقاع (1).
بينما عاب دكتور نصر حامد أبوزيد الاارسين القائلّن: أن عبدالقاهر قد أهمل في الأسلوب جوانب تتجاوز مستويات النزكيب النحوي، ويرى أن عبدالقاهر وقف على الجانب الصوتي (للسجع) لينفي عنها ما شاع في الفكر النقدي السابق عليه إنها مجرد حلية خارجية (ب) .
أوافق دكتور نصر أبوزيد فيــا ذهب إليه أن عبدالقاهر وقف على الجانب الصوتي ولم يهمل دراسته فقد درس السجع والجناس إلا أنـه لم يستطع هو ولا ولا غيره من النقاد السابقين أن يفسر جمال السجع صوتيأ ومدى إرتباط موسيقاه الصونية بالانفعال والأحاسيس، وعلاقة الهوسيقى بالمعنى سواء كان نثرأ أم شعراً. ولم يستطع عبدالقاهر أن يفسر جمال السجع معنوياً ، كما فعل في الجناس والسبب في ذلك ، أن السجع صوت بحت ونغم وجرس، ليس هناك ماك ما يستتز وراءه حتى يخدع ويخايل فلماذا لم يؤكد عبدالقاهر على جماله صوتياً واكتفى بأن ييبن الطريق الذي يستحسن به.
مثل دكتور محمد محمـ أبوموسـى الجنـاس الذي يجري في الخـاطر عنـد عبدالقاهر بأمنتّة تدل على أن عبدالقاهر أدرك سر الأصوات في الموسيقى الداظلية للثّعر مثل فول أبي تمام:
 وهذا يدل على أن عبد القاهر قد أدرك خصـائص اللفظ المفرد صونياً بـل

خصائص الحرف.


$$
\text { العدد الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، \& 19^1، ص7 } 1 \text {. }
$$

إذا تسـاءلنا لمــاذا لم يهتم عبد القـاهر بـذكر التأثنثر الصـوتي لجـرس السـع والجناس ؟ أرجع ذلك إلى أثنر اللفكير العقدي عند الأشاعرة ، الذين يرون أن الميزة في فصـاحة الكـلام ترجع إلى المعنى ، لا اللفظ مخالفاً بذلك بعض المعتزلة الذين يـرون الميزة ترجـع إلـى اللفظ ، يتضـح مـن خـال قولـه الـذي افتتحنـا بــه الجانـب الصوتي له، ولذلك أرجع أسرار النظم كله بما فيها الفنون البلاغية إلى المعنى.

## الفصل الثالـث

## دور المتكـمين في دراسـة اللغة الشعريـة

 المبحث الثاني :دور المتكلمين في دراسلة اللفة الشعرية في الفتزة من ( (

## المبحث الأول

يشتهل علي هطلبين:
دور الجاحظ في دراسة اللغة الشعرية
دور القاضي علي بن عبد العرزيز الجرجاني في دراسهة اللغة الشعرية

## دور الجاحظ في دراسة اللغة الشعرية:

إهتم النقاد العرب بلغـة الثــر وألزمـوا الثـعراء بـإ نباع الفصـحى لدكانـة
الثـعر عندهم ، ولاستشــهادهم بـه على القرآن والحديث لذا لم يهتم علمـاء اللغـة والنقاد الاقدمون با الشواذ للاعتذار للشعراء بل الزموهم با لفصيح عمـلاُ بـا لاتجاهـ
(') الذي اختطه الاصمعي في نتقيه اللغة بإعتماد الفصيح وتجنب الثناد الغريب لذا حرصوا على ان تكون لغة الشـر أسمى وأرفع وأفصـح ، لهذا ميزوها عن لغـة العلـم ولغـة الحيـاة اليوميــة ، فرفضـوا دخـول الدصـطلحات العمليـة والفلسـفية واصحاب الحرف بكثرة ويرون الإفراط في استعمال هذه الالفا ظ والمصطلحات في
 بمكونات اللغة من حيث اللفظ والتركيب والاسلوب ،موضحين العيوب التي تخل بصفاقها ليتجنبها الأديب و ليتكأ عليها الناقد في الحكم على الثـعر لهذا انتاول في الحديث عن لغـة الشـعر مايتصـل بألفاظها وتركيبهـا واسلوبها ومـايربتط بـذلك مـن

مميزات الطبع والنكلف والآن نقق مع الجاحظ لنرى ما دوره في ذللك؟ اولٌ شرو الجاحظ في دراسة اللفظة الثشعرية :
اعتتى الجاحظ بهذه القضية عناية فائقه فاللفظ المفرد عنده بمثابـة اللبنة لأولىى التي يقام عليها البناء وعلى ققر مافيها من حسن البناء حسناً رائقا (واذا كانت الكلمـة (「) حسنة استمتعنا بها على قدر مافيها من الحسن فعلى الاديب أن ينظر في الكلمة قبل دخولها في التأ ليف والتتظيم، فيختار مـا لا عيب فيه ، وقد افاض الجاحظ في كتابه البيان والثتبين عن هذه العيوب وهي :
( ( ) تُاريخ النقد العربي الي القرن الرابع الهجري ،محمد زغلول سلام دار المعارف مصر ص(1 (T)


من أهم العيوب التي تلحق اللفظ المفرد ، الغرابة وهي :أن تكون الكلمة وحشية غريبـة لا يعرف معناهـ إلا بالثرح والبحث يقول الجاحظ : "كــا لا ينبغي أن يكون (') عامياً وساقطاً سوقياً ، فكذلك لاينبغي أن يكون وحشيا
 معلقا على ماورد في صحيفة بشر بن المتمر : "أما أنا لم أر قط أمثل طريقة في
 فلابد من الوقوف على هذه الكلمة لمعرفة دلالتها اللغوية، فقد ذُكر في المعاجم أن الوحثـي والحوشـي والغرائب والثثواذ والنوادر متقاربـة ، وأن حوشـي الكـلام هو وحشيه وغريبه (ّ) وقيل ان الوحشي من الكلام ما نفر عنه السمع ويقال لـه: حوشي كأنـه منسوب الـي الحوش وهـي : بقـا يـا إبل وبـار بـإرض قد غلبـ الــت عليهـا الجن فعمرتها ونفت عنها الانس لأيطأها أنيس (٪) . وتنمى وحشياٌ لان النفوس تتفر منه كما تتفر من الوحش النافر ،أولأن اللفظ

> نفسه ينفرمنه الكالام كالوحش النافر الذي لا يستقر في مكان (0.)

اذن الكلمة الوحشية هي الغريبة المهملة غير مستعلة في في من عي التي تؤثز في لغة الشعر لأنها تقطع التتاسق والتشلسل فتفوق تيار الفهم المتدفق فينقطع السيل المتصل، فيفقد الثعر عندئذ بعض بهجته وأثنره (). وهذا مـا أكده الجـاحظ حيث وصف اللفظ الغريب بأنـه متوعر فهو صـوره بصوره من يركب طريقاً وعراً خشناً لا يصل فيه السالك إلي مراده بسهولة ويسر ممـا - يؤدي إلي الغووض والإبهام وعدم الوضوح

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) المقاييس البلاغية عندالجاحظ (في البيان والثنبين) أ.د فوزي السيد عبد ربه ،(مكتبة الانجلو ا المصرية } \\
& \text { 1 } \\
& \text { (7) تاريخ النقد العربي محمد زغلول ص } 9 \text { ه }
\end{aligned}
$$

اذا كانت الكلمـة حسنة غريبـة لايعلمها الإ العالم المبرز والإِ عرابي القح فتلك الوحشية قال : ابراهيم بن المهي لكاتبه عبداله بن صاعد:
(أياك وتتبع وحشي الكلام طمعاً في نيل البلاغة فإن ذلك هو العيب الاكبر
وعليك بالسهل مع تجنبك السفل)
روي الجـاحظ طائفـة مـن الكـلام وردت فـــه ألفـاظ غريبـة أخرجتهـا عـن دائـرة الفصـاحة فمــا يرويـه عـن ذلك :(أن أمـراة خاصـمت زوجهـا الـي يحيـي بـن يعمـر فأنتهرها مرارا ، فقا ل لـه يحي بن يعمر : (أإن سألتنا ثمن شكرها وشبرك أ نشأت ( ${ }^{(1)}$ (
ثم فسر الالفاظ الواردة في النص لإستغغلافها وعدم وضوحها (فالضهل : النقليل ، والشكر : الفرج ، والشبر : النكاح، وتطلها : تذهب بحقها ، يقال : دم مطلول،

يقال: بئر ضهول : أي قليل الماء (r)
ثم يعلق قائلاً : (فإن كانوا إنما رووا هذا الكلام لانه يدل على فصـاحة ، فقد باعدهـ اله من صفة البلاغة والفصاحة وإن كانو انما دونوه في الكتب وتذاكروهـ في المجالس لانـه غريب ، فالفاظ من شعر العجاج و شعرالطرماح واشعار هذيل تاتي لهم مـع حسن الرصف على أكثر من ذلك ، ولو خاطب بقولـه :(أن سـألنتا ثمـن شكرها وشبرك أنشـات تطلها وتضــلها)الأصمعي لظنتـت انـه سيجهل بعض ذلك

،وهذا ليس من اخلاق الكتاب ولا من آدابهم . (r)
وقد اكثر الجاحظ من هذه الشواهد ليلفت الإنتباه إليها حتى يتجنبها الأدباء من ذلك مـا روى عن علقمة النحوي قال : ( مالكم تتكأكؤن على كما نكأكؤن على ذي جنة ، إفرنقعوا عني قالوا : دعوه ، فإن شيطانه يتكلم بالهندية). ثم ييين الجاحظ مقياس غرابة الكلمة بأنها تختلف باختالف البيئة فالبدوي عند مـا يستخدم الالفاظ الغريبـة فأنه لا يكلف نفسـه شيئا ولا يخرج عن طبعه وسجيته ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) البيان والتنيين، ج1 ، صVA } \\
& \text { (Y) المرجع نفسه } \\
& \text { rvq -rv^ ، البيات والتنين ج (Y) }
\end{aligned}
$$

وإنما هي الفاظه التي لم يعرف غيرها فقد املتها عليه بيئته و طبيعته ، إذن غرابـة الكلمـة تخل بفصـا حـة الحضرلان ألفاظهم سـلة فإذا مـا تركوها وتكلفو 1 غبرها من بطون الكتب او من افواه الاعراب كان ذلك خروجاُ عن مقتضيات بيئتهم وسجيتهم

وكان ذلك عيبا يخل بفصا حة كلامهم ويخرجه عن دائرة الفصاحة(1) إن الجاحظ أدرك أثنر البيئة في عقلية الثاعر وما يصدر منه من الامورالماديـة
والمعنوية ومنها لغته .

وكما استثتى الجاحظ البدوي في استخدام اللفظ الغريب مؤكداً أثر البيئة في ذلـك قـال: الجـاحظ (وكمـا لاينبغي أن يكـون اللفظ عاميـاً وسـاقطاً سـوقياً ،فكذلكـ لاينبغي أن يكون غريبا وحشيا ،الا ان يكون المتكلم بدوياً إعرابياً ،فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس ، كما يفهم السوقى رطانة السوق ، وكاملام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات(؟). ومن النص السابق يتضـح من شروط فصـاحة الكلمـة إلا تكون عاميـة ساقطة سوقية فماهي الكلمة العامية؟ هي الكلمة المخالفة للاستعمال الوارد عن العرب الذي
ضبطه علم الصرف ().

وهي تختلف عن اللغة الفصحى في بعض الخصـائص النطقــة والانحرافـات
الصوتية وبعض الفروق النحوية (گ)
ومن الالفاظ العامية التي أشـار اليهها الجاحظ، مـا روي عن المدائني انـه قعد
قام زياد رجل ضائعي من قرية اليمن يقال لها ضياع وزياد بني داره فقال لـه : أيها الامير ،لوكنت عملت باب مشرقها قبل مغربها ،وباب مغربها قبل مشرقها! ،فقال : انى للك هذه الفصـاحة ؟ قال: إنها ليست من كتاب ولا حسـاب ولكنها من(ذكاوة)

العقل فقال: وبلك الثاني شر (0) .

> (1 ( البيان والتبين جا ا، ص ؟ §
> (Y) مقابيس البلاغة ، ص 100
> (

(0)اللبيان والثين ج(ص.ص٪

فكلمة ذكاوة لم تورد في الاستعمال العربي وانما الواردة ذكاء فإذا وقعت الواو أو الياء متطرقة بعد الف زائدة قلبت همزة .
ومن شروط فصـاحة اللفظ عند الجاحظ ألايكون ثقيل النطق ، أورد في هذا الشأن ماجاء في صحيفة بشربن المعتمر حين قال: (إن المنازل التي يجب أن ينزلها الادبـاء والكتاب ثلاثة منـازل ،وأولى هذه المنـازل أن يكون اللفظ رشيقاً عذباً فخمـاً

ثم اوضح الجاحظ ذلك حلياً في نص آخر حين قال : (المعاني مطروحة في الطريق يعرفهـا العجمي والعربي والبدوي والقروي ، وإنمـا الثـأن في إقامـة الـوزن، وتخير اللفظ ،وسـهولة المخرج ، وكثرة المـاء ، وفـي صحة الطبع وجودة السبك ،
(r) ${ }^{(r)}$ (إنما الثعرصناعة وضرب من النسج وجنس من التصوبر أنشار إلي الطريقة التي يكون بها اللفظ سهلاً ، بأن يكون إقتران الحروف في اللفظ على نسق بحيث تبدو حروفها متآلفة غبر متتافرة فبذلك يسهل نطقها ويخرجها مـن ثقل النطق والتعسر عن الاداء لـلك قـل : (فأمـا إقتران الحروف فإن الجيم لاتقارن الظاء ولاالقاف ولاالطاء والغين ينقديم ولا بتأخير ، والزاي لاتقارن الظاء ولا اللسين ولا الضاد ولا الذال بتققيم ولا بتاخير، وهذا باب كبير وقد يكتفي بذكر القليل ،

$$
\begin{aligned}
& \text { حتى يستذل به على الغاية التي إليها يجري) (). } \\
& \text { شروط فصاحة التركيب : }
\end{aligned}
$$

فمن العيوب التي تخل بفصـاحة التركيب ، تتافر الكلمـات التي تسبب التقل على اللسـان وعسر النطق بها متتابعة ، يقول الجاحظ : (ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتتـافر ، وان كانت مجموعـة في بيت شـر لـم يستطع المنشـد إنثـادها إلا ببعض الاستكراه فمن ذلك فول الشاعر :


$$
\begin{aligned}
& \text { (「) البيان ج1 ، ص70 }
\end{aligned}
$$

ولما رأى من لاعلم له (ان احداً لا يستطيع أن ينشد هذا البيت ثلاثة مرات في


أشثعار الجن صدقرا بذلك) (r)
 بالحروف مما جعلها متتافرة تقبلة في النطق ، تكرار بعض الحروف في في كلمـات متتالية هو السبب في تنافر الكلمات وهي الباء ، الراء، والقاف . كما تتابع الإضافات في النركيب يؤدي الي التتافر من ذلك قول بن يسبر في أحد بن يوسف حيث أستبطأه

 قال الجاحظ: (iنتفا الصنف الاخير من هذا البيت ،فإنلك ستجد بعض الفاظه

> يبترأ من بعض) • (r).

بحث الالفاظ مفردة ومركبة يدفع الجاحظ إلي التنتيهـ الي ضـيرورة أن تكون ألفاظ البيت جميعها مؤثلفة تجمعها وحدة عضوية ، وفكرية ، فيكون البيت عند ذلك
 فهو يجري على اللسان كما يجري على الدهان ، أما اذا كانت الكلمة ليس موقعها
 يقو ل الجاحظ : (وأجود الشعر ما رأيته منالأحم الاجزاء ،سطل المخارج فتتلم بذلك
انه قد افرغ افراغاً واحداً ،وسبك سبكاً واحاً ،فهو يجري على اللسان كما يجري
 مختلفة متباينة ومتنافرة مستكرهة، تشُق على اللسان وتكده، والأخرى تزآها سطلة لينة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) البيان ج1 ،ص70 } \\
& \text { (Y) البيان ج1 (Y) (Y) } \\
& \text { () البيان ج (، ص10 }
\end{aligned}
$$

،رطبـة مواتيـة ،سلسـة النظـام ،خفيفة علـى اللسـان، . حتى كأن البيت بأسره واحدة وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد) (') فالجاظ يتجاوز تأثنير للفظ في التنركيب إلي النص الثعري المتكامل حتى يبدو البيت مسبوكاً سبكاً تا ماً متقلقاً بما يليه وبنظام سلسى يوفر للشُعروحدة موضوعية

وترابطا معنوياً قوياً (「)
شروط فصاحة الأسلوب :
في الحديث عن الاسلوب نتتاول مقياس الطبع والنكلف، لأنهماجاءتا صفة لـه هوهي من الكقاييس التي أطال نقاد العرب الحديث فيها .
فماهي صفة التكلف التي رفضها النقاد ،قال الاصمعي :(زهير بن ابي سلمي والحطئية واشباههما عبيد الشعر، وكذلك كل من جود في جميع شعره ووقف عند كل بيت) وكان يقول عنهم : (لو لا أن الثشر قد كان استعبدهم واستنفرغ قهر مجهودهم حتي أدخلهم في باب التكال وأصحاب الصنعه ،ومن يلتمس قهر الكالام واغتصـاب الالفاظ لذهبوا ، مذهب المطبوعين الذين تأنتيه المعاني سـهواً رهواً وتتثال عليهم الالفاظ انثيالاً ().
أذن صـة النككل عنـد الاصـمعي : تتنـي تجويد الثــعر وتتقيــه ، وإسـتواء أبيات القصيدة في الجودة، فالتجويد في شـر الشـاعر وتكلف إصـلاحه وخلوه من الردئ ، ومجيئه كلـه متخيراً منتخباً ، والوقوف عند كل بيت من أبيـات القصيدة ، وإستواء العبارة وتناوي الابيات في الجودة ،كل ذللك في تقدير الاصمدعي من أمارات التكلف ودلائلـه في كـلام الثـاعر ، فإذا تحقق هذا المستوي مـن التهـذيب للعبـارة، والإنتقاء للفظ والسلامة من القوادح لا يمكن أن يتم علي نحو تلقائي . أذن الكلام المطبوع عند الأصمعي ما جاء مخالفاً لصفة النكّف ،وهو : التفاوت والإختلاف، ورد في البيان والتنيين ذكر بعضهم شعر النابغة الجعدى فقال : (مطرف بآلاف وخمار بوافٍ) وكان الأصمعي بفضله من أجل ذلك)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) محاضرات في تاريخ النقد العربي ، ص } 101 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) البيان والتثين ج1 ص }
\end{aligned}
$$

وجاء موضـع آخر قوله (إنما المحمود كشعر النابغة الجعدى ورؤبـة ، ولذلك قالوا في شعره مطرف بالآف ووخمار بواف) قال الجاحظ معلقاً علي ذلك وقد كان - يقصد الاصمعي - يخالف في ذلك جميع الروأة والثعراء . ومن هذا النص يتضـح أن الكـلام المطبوع مـا كان متفاوتـا ـ فإن التفاوت في شـر الثـاعر ، وبـين أجزاء العــل الواحد سـهولة وصـعوبة صــلابة ولينـاً ، علـواً وإنحطاطاً . هي أوضح السمات الدالة علي الطبع عند الاصمعي . أمـا الجاحظ بري الصنعة غير التكلف، وإنما هي تهذيب وتحبير للأدب بعد طول التفكير وترديد النظر ، وهو شئ نادي به ، بل عده من ميزات الثناعرية يقول : أن (من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنـ عنده حولاً كرتيا وزمناً طويلاً ،




 ،فجاء شعرهم لا تكالف ولا استكراه فيـه ، بل جرى مـع طبعهم وسجتهم، بينمـا نجد

النككف شأن المولدين) (†)
فـالتكلف في الاسـلوب عند الجاحظ يعني: التفـاوت في الثـعر سـهولة أو صـعوبة ،وبذا يصبح سمات الاسلوب المطبوع مـا جاء مسنويا في إجراء القصبية سـهولة أو صـعوبة، كمـا أوضـح ذلـك في الـنص السـابق حين أشــار الـي مخالفـة الالصمعي للشعراء والرواة .
نتبه الجاحظ الي أمور اخري تؤثر في الاسلوب، فللبيئية والموضوع والمتحدثين
أنزهم الواضح في الاسلوب يقول :
(الوحثـي مـن الكــلام يفهـــه الوحثـي مـن النـاس، كـــا يفهم السـوقى رطانــة
السوقى ، وكلام الناس في طبقات" (ّ)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) البيان والتثين ح } \\
& \text { ( } \\
& \text { (「) البيان جا ص ع \& }
\end{aligned}
$$

أوضـح الحـاحظ أن إختلاف الأسـاليب تابع لإختلاف مسنويات الناس العقلية والاجتماعيـة فمـا يفهمـه البدو هـو غير مـا يوجـه الـي اهل الحاضـرة ومـا يوجـه الـي الادباء والبلغاء هو غير مـا يخاطب بـه العوام ،فما دام الناس مختلفون في مستواهم كذاللك الاساليب التي يخاطبون بها . بل تتبه الجاحظ الي اختلاف الاسلوب بـاختلاف الادبـاء والبلغاء فلكل أديب اسلوباً خاصاً به يقول :
(ولكل قوم الفاظ حظيت عندهم ، وكذللك كل بليغ في الارض وصـاحب كلام منثور ، وكل شاعر في الارض ، وصـاحب كالام موزون ، فلابد ان يكون قد لهج والف ألفاظاً بأعبانها ، ليديرها في كلامه ، وان كان واسع العلم غزير المعاني
() كثبر اللفظ)

ثم اكد ذلك تطبيقاً حين نقد الخطبـة التـي رواهـا شعيب بـن صفوان ونسبها لمعاوية قبل : أنه قالها قبيل موته علق عليها الجاحظ قائلاً: أن الكلام لايشبه السبب الذي من أجله دعاهم معاوية ، وأن هذا المذهب في تصنيف الناس والاخبار عماهم
 ومعانيـه وحالـه منهـا بحـال معاويـة وأن معاويـة لم يسـلك في كامــه كـلام الزهـاد ولا

يذهب مذاهب العباد (r)
وقد أثــار الجـاحظ الـي علاقـة الموضـوع بالاسـلوب حين وضــح أن إخـتاف المعاني تؤدي الي اختالف الاساليب قال :
(فلكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ ، ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء ، فالسخيف للسخيف والخفيف للخفيف ،والجزل للجزل والافصاح في موضع
الإفصـاح والكناية في موضع الكناية)(٪)

فاستخدام الافصـاح والكنايـة والمجـاز ترتبط بالمعـاني والمواقف التـي تتطلب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الحيوان ج } \\
& \text { (Y) البيان ج' ص } \\
& \text { (「) الحيوان ج ج }
\end{aligned}
$$

دور القاضي على عبد العزيز الجرجاني في دارسة اللغة الثشرية : حرص القاضي الجرجاني كغيره من النقاد علي فصـاحة اللغة الثـعرية، لذلك عمل كغيره علي تحديد شروط فصاحة الكلمة منها :
1- أن تكـون الكلمــة علــي العـرف العربـي الصــيح ، أي غيـر مخالفـة للقاس.بأن لا تخرج عن القواعد النحويـة ، والصـوفية ،ومـن ذلك مـا أورد القاضـي الجرجاني من اغاليط الشعراء

قول أمري القيس
 فسكن أنشرب وقول الثشاعر
 فسكن تعرفْ
وقول ذي الخرق الطهوي
يقـول الخنـي وأبغض العجم ناطقـاً * $\quad$ الــي رينـا صـوت الحمـار اليُجـدعُ أدخل الالف واللام علي الفعل
كما عاب علي المتتبي استخدام الألفاظ الأعجمية التي لا أصل لها فى اللغة
من ذلك قوله :
 المخشلب يفسرها الشراح بالخزف أو بقطع الزجاج المتكسر ، أمـا بـالرجوع الي

كتب اللغة لم يوجد لهذه الكلمة أصـلا في متونها (٪)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ديوان الفرزدق ،ص \&٪ }
\end{aligned}
$$

علـي ان العكبري يخبرنـا بـأن اللفظ نبطـي ولـيس بعربـي يقول : فـي قولـه المخشلب ، المخثلب لغتان وليست عربيتين وإنما هما لغتان للنبط ، وهو خرز من حجارة البحر وليس بدو (')
ويدافع عنـه الجرجـاني قـائلاً : بـرغم أن بعض الثـعراء سـبق المتتبي فـي استتعمال الكلمـات الأعجميـة حيث احتيـاجهم لإقامـة الوزن وإنمـام القافيـة فقد تعقب الناس المتتبي واستتكروا منه الإتيان بكلمة ليس من كلام العرب(ب) يسمح القاضي الجرجاني للثناعر باستخدام الألفاظ الأعجمية، ومن أجل ذلك كـان فبولـه لألفاظ فارسية وقعت في شـعر الدتتبـي وفـى شـعر غــره مـن الثـعراء السابقين يقول :
(فلبس بمحظور علي الشعراء الافتداء بهم في أمثال ذلك إذا احتاج إليه ثم يعلل لأتساع الثنعراء في الأخذ بهذه الألفاظ كلما احتاجوا إلي الإفهام ، وكانت تلك الألفاظ أغلب علي أهل زمـانهم وأقرب مـن إفهـام من يقصدون إفهامـه) (ثا (ث) وينقل القاضي عن المتتبي أن العرب تستعل ألفاظ العجم اذا احتاجت إليه ، لإقامة الوزن
وإنمام القَافية، وقد تتّجاوز استعماله مع الاستغناء عنه. (ڭ)

فالقاضــي الجرجـاني يـري اسـتخدام الألفـاظ الأعجميـة عنـد الحاجـة بغـرض الإفهام، أما المتتبي فيري إن الثناعر يستخدمها أنى شاء ،ولا يعتد بالحاجة ولا ير نو
إلي الإفهام . بل يري أن هذه الكلمات رصيداً يستمد منه الثشاعر أني شاء . ץ- أن لا تكون الكلمـة غربيـة لأن الالفاظ الغربيـة والوحشية تؤدي الـي خفاء المعني متل قول تميم بن مقبل يا دار ستْلْمَي خَلَاءَ لا أُكَلْفهُا " إلا المرانَه حتي تَعْرِفَ الدَّينا

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) شرح العكيري جا ل، ص } \\
& \text { ( } \\
& \text { (「) الوساطة ،ص (Y) } \\
& \text { (£) (الوساطة ، ص }
\end{aligned}
$$

قال الجرجاني ：فان الذي خالف بين أقاويلهم فيها ،هو أنهم لم يعرفوا المرانة ،فقال قائل هي ：ناقتة وقال آخر ：هي موضع دار صـاحبته، وقال آخر：إنما أراد （الدوام والمرونة）
إلا أن الجرجاني لم يضـع مقياس للوحشية، والسوقية، موضـع التطبيق العملي فهو لم يمثل له ولم ينتقا علي أساسـه، ولم يفرق بين الوحشية والسوقية لأنهما صفه نسبية متغيرة ، ليست كغيرها من صفات القبح التي تلازم الكلمة ،فقد تكون الكلمـة طريفة في عصر ، مبتّلة في آخر والعكس ، بل قد تكون مبتذلة عند قوم طريفة عند آخرين في نفس البيئية، وفي نفس الوقت ،ومن هنا كان الحكم علي الفاظ السابقين بأنها وحشية او سوقية عرضـة للقدح ،فنحن لم نعش معهم حتي نعرف ذيوع هذه الكلمات أو عدم ذيوعها عندهم（「）
فالقاضي الجرجاني لم يحدد مقياس الوحشية والسوقية، لأنهما نسبيتتان، لكنـ يرفضـهما ويري أن اللغـة الادبيـة هـي التـي تسـهل عن البدويـة الوحشية وترتفـع عن السـاقطة السوقية يقول：（ومتى سمعتتي أختار للمحدث هذا الاختيـار، وأبعثـه علـي النطبع وأحب لـه التنـهيل ، فـلا تظـن انـي أريد بالســـح السـهل الضــيف الركيكـ، وبـاللطيف الرشيق الخنث المؤنث، بـل أريد النمط الاوسط ،مـا أرتفع عن السـاقط ${ }^{(r)}$（السوقي وإنحط عن البدوي الوحشى）
ץ－التصغير ：ان تكون الكلمة مصغرة للتعبير عن شئ صغير أو حقير －في رأي النحاة كثيراً ما يكون للتحقير وهي أداة من ادوات الهجاء ـ والمتنبي استخدمها للتعظيم أُحـــادٌ أَم سُنـــداسٌ فـــــي أُحـــادِ معنى الثطر الاول ان الليلة كانت طوبلة حتي خيل للشاعر ، أنها لم تكن ليلة واحدة بل سبعا ،واذا كان هذا طولها فكيف يصغرها فيقول ليلتتا ؟ ولقد سئل المتتبي نفسه في ذلك فقال هذا تصغير تعظيم والعرب تفعله كثيراً قال لبيد： وَكُـلُّ أُنــاسٍ سنَـوفَ تَـَـخُلُ بَيـَنَهُ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1 الوساطة ب77 } \\
& \text { ミ7) ، الوساطة (Y) (Y) } \\
& \text { (٪) الوساطة ، ص. }
\end{aligned}
$$

أراد لطف مدخلها فصـغرها وقال الأنصـاري : أنـا عزيقها المرجب ، وجزيلهـا

فصنرها وهو يريد التعظيم وقال آخر
بـا أســم أســقاك البريــق الــوامض اذاً المتنبي قد استخدم التصغير في غير التحقير بل أستخدمه في ضده التصغير لا يفيد التحقير والتعظيم والنلميح فقط بل يفيد الوانا لا حصرلها من . العواطف

## شروط فصاحة التركيب

/ / أن يخلو التركيب من تكرار الألفاظ
 النكرار هنا سخيف لم يأت بفائدة ولم يقنع السامع بهذه المبالغات الممجوجة بل

ظهر بارداً مملاً متكلفاً وقد رفضه معظم النقاد ()
 أن كثره القافـات وتواليهـا تبعـث علـي القـلـق وعـدم الشـور بإلارتيـاح، ولعـل الثناعر أراد بهذا النكرار أن ينقل القارئ الي حالة عدم الاستقرار والقلق الذي يعانيه إلا أن التكرار في " فلاقل " عيسي كلهن قلاقل لم يجئ لفائدة ، بل هو من فبيل التطويل بلاجدوي حيث لم يضف جديداً للمعني فجاء مملاً. (أُسُـــدٌ فَرائِسُـــها الأُسِــودُ يَقودُهــــــا بـالرغم مـن تكرار كلمـة أسد لكن في كل مـرة مـن مـرات ذكرها وفت المعنـي المسوقه لـه أحسن نوفيـ، وإختلف إطلاذها في كل مرة إختلافاً يجعل لنكرارها سنداً مقبولاً .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الوساطة ، ص } \\
& \text { (Y) ديوانه الدتنبي ، ص (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) د ديوان المتتبي ، ( } \\
& \text { (0) ديوانه ، ص9 (0) } \\
& \text { (7) الكتبي بين ناقدية ، ص^•• }
\end{aligned}
$$

يقول القاضي الجرجاني（احتملنا له ما قد مناه علي ما فيه من فنون المعايب ،
وأصناف القبائح ، كيف يحتمل لـه اللفظ المعقد والترتيب المتعسف لغير معني بديع يفـي شـرفه وغـرا بتـه بالتعـب فـي اسـتخراجه، وتقوم فائـدة الإنتفــاع بـإزاء التـأذي باستماعه）منّل لذلك يقول المتتبي：
 ومن يري هذه الألفاظ الهائلة، والتعقيد المفرط فيشك أن وراءها كنزاً من الحكمة وان في طيها الغنيمة الباردة، حتي إذا فتشها وكشف عن سترها ،وسهر ليالي متواليـة فيها، حصل علي إن وفاءكما ياعاذلي بان تسعداني إذا درس شجاى ، وكلما ازداد تدرساً ازددت له شجواً كم أن الربع أشنجاه دارسه ．
فــا هـذا مـن المعـاني التـي يضـيع لهـا حـلاوة اللفظ ،وبهـاء الطبع، ورونـق
（「）．الاستهالل ويشح عليها حتي يهلهل لأجلها النسج ويفسد النظم「／إن يخلو التزكيب من استعمال الثاذ يري القاضي الجرجاني إن المتتبي من أكثر الشعراء استعمالاً（لذا）التي هي للإششارة وهي ضعيفة في صنعة الشعر دالة علي النكلف（）ذلك مثل فوله ： لَو لَم تَكُن مِن ذا الوَرى الَّني مِنكَ هو يقول الجرجاني ：
لو تصفحت شعره لوجدت فيـه أضـعاف مـاذكره من هذه الإشـارة ، وأنت لا تجد في عدة دواوين جاهلية حرفاً والمحدثين أكثر استعانة بها، لكن في الفرط والندرة

او علي سبيل الغلط والفلتة（₹）
لكن القاضي الجرجاني يسمح باستخدام الثـاذ والنـادر، عند مـا تعرض ذلك علي رواية قايمة ، أي عندما نقبسه علي رواية قايمة－ويقبل اجتراؤه حينما لا تجد

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 197 \text { ( } 19 \text { ديوانه ص } \\
& \text { Vo الوساطة ص (Y) }
\end{aligned}
$$

صـعوبة في رده الـي قاعدة حتـي لوكانتـت مجهولـة او نــادرة ،مـن ذلك دفاعـه عـن المتتبي في قوله الذي انتقتده النقاد
 لجأ القاضـي إلـي الثـعر القديم ليدافع بـه علي اختيـار المتنبي ، ووجد قول

## وَما هِنْدُ إِلّا مُهرَةًة عَبِبَّة

وقول لبيد

## وَما المَرُُ إِلّا كَالثِثهابِ وَضَوئِـِهِ

كلاهما استخدم مالتحقيق النشبيه ،واعترض النقاد علي استخدام مـا للششبيه،
دافع الجرجاني عن المتتبي بوقوع النتُبيه علي هذه الصورة في الثـر القديم ، قال الجرجاني (إنما يقع التثبييه في هذه المواضع بحرفه ،فإذا قال مـا المرء إلا كالشهاب فإنمـا اللفيد لللتشبيه الكـاف ودخلت ماللنفي،فففت أن يكونـالمرء إلاكثشهاب فهي لـم تتعدي موضعها من النفي ، لكنها نفت الاشتباه سوي المستثي منها ،وإذا قال ما هذا الامهرة ، فإن مـا دخلت علي المبتداء والخبر ، وكان الأصل هند مهرة وهو، تحقيق المعني عائد إلي تقريب الشبه، وان كان اللفظ مبانياً ثم ان يكون كذلك فأدخل حرف النفي والاستشتاء ، ويصـل القاضـي الـي مقصده بعد هذه المحاجـة الطوبلـة فيقول
(') ومن ذلك فول المتتبي :
إِبِــد بَعِـدتَ بَياضــاً لا بَيـاضَ لَــهُ أنكر عليه اللغويون استخدام أفعل التفضيل في قوله أسود من الظلم يرد الجرجاني علي من ينكر علي المتتبي استخدامه هذا قائلاً :
(ولم يعلم أنه قد يحتمل هذا الكلام وجوها يصح عليها)
وفي بيت المتتبي يمكن البدء من قوله أبعد ثم بعدت وباللنوقف لدي البياض أسما ولا بياض له جوهراً وحققة ، وحينذالك يصير سواداً لا يقارن بسواد الظلم والبعد

موت كما هو محكي عن العرب حين يموت الميت يقولون له لا تبعد ومنها الأ بعدو البعيد في معرض الذم(1)
ويقول وكأنه يوجه الخطاب إلي أصحاب النظر القصير، إن الشاعر لم يرد أفعل الني للمبالغة، ويطالبنا الناقد في هذه العبارة ألا نثق في كون النتبير الثشعري معادلاً نثريا لقولنا بياض الشعر أشد سواداً من الظلم . شروط فصاحة الأسلوب
أطلق النقاد مصطلح المطبوع صفة للأسلوب الجيد ، وصفة النكلف للأسلوب
 وتظارب مستوي الكالم ووضعه في مواضعه ام الثفاوت والاختلاف . من صفات التكلف عند القاضي الجرجاني ، النتقيد النانج من التقلّي، لذلكـ يري الجرجاني أن محاولات المحدثين للتشبه بالأوائل من فيبل الانكاف الموقع في
الأغراب والنتقيد يقول :
(فإن رام أحدهم الإغراب والإِقتاء بمن معنى من القماء لم يتمكن من بعض

 والمثل الواضح عنده علي هذه الصفات في الكالحم الدنكالف هو : شعر أبي تـام الذي حاول من بين المحدثين الا冖قتاء بالأوائل في كثير من ألفاظه فحصل منـي


 فيها كل غث ثقلل ، وأرصد لها الأفكار بكلُ سبيل، فصـار هذا الجنس من شعره إنـا إذا قرع السمع لم يصل الي القلب إلا بعد إتعاب الفكر وكد الخاطر ونلكا جريرة التكلف
( ( ) تراثنا النققي (دراسة في كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني) ، السيد فضل ، دار المعارف الإسكندرية ، د ت . or ص.
(Y) الوساطة ص Y (Y
(Y) الوساطة ص 19

ومن سمات التكلف عند الجرجاني التفاوت في الكـلام ، وهو ينتج من تجاذب الثناعر بين طريقته التي يختارها في نوعر اللفظ، وبين طبعه الحضري الذي لا يفتأ
 الشعراء يقول القاضي الجرجاني
(إن احدهم بينما هو مسترسل في طريقته ، جار علي عادته، يختلجـه الطبع

 سـولته فصـارت ركالة ..... وريما افتتح الكلمـة وهو يجري مـع طبعه فينظم أحسن عقد ، ويختال في مثل الروضة الأنيقة حتي تعارضه تلك العادة السيئة فيتسنمُ أوعر
(1) طريق ، ويتعسف أخشن مركب فيطمس تلك المحاسن ويمحو طلاوة ما قد قدم الا أذن التفاوت وليس الاستواء - في رأي الجرجاني - من مظاهر التكاف في الكلام . وهذا التحول في صفات التكاف ناتج من النظر إلي صفه الطبع علي أنها الاستجابة لمؤثرات البيئة ، فإذن سلاسـة الألفاظ وسـهولتها ناتجـة من سـامة الطبع التي هي نتيجة لتحضر البيئة ورقتها، فهذه الصفات تتحقق باسنتسلام صـاحب الكلام لطبيعته التـي أملتهـا طبيعـة العصـر والبيئـة ، فمـن يخـالف عصـره وبيئتـه يقع فـي التفاوت في مستوي الكـلام . ومن هنـا يتضـح أن من صفات الكـلام المطبوع عنده الاستواء .
فالذين اتنفقوا في الاستواء كصفة للطبع ، اختلفوا في النظر إليه ، فالآمدى يرى
ان يكون الاستواء دقروناً بسهولة اللغة ووضوح المعني يقول في وصفه للبحتري : (أعرابي الشعر مطبوع وعلي مذهب الأوائل ، وأنه كان بتجنب التعقيد ومستكره
الألفاظ ووحشي الكلام) وقوله : إن من فضل البحتري :
(قد نسبه إلي حـلاوة اللفظ ، وحسن التخلص ، ووضـع الكـلام في مواضـعه ، وصحة العبارة ، وقرب المأتي ، وانكشاف المعاني، وهم الكتاب والآعراب والثشراء
(「) الهطبوعين وأهل البلاغة)
أما الجرجاني لم يـربط بين الاستواء وسـهولة الألفاظ ، والأسـاليب علي نحو
مطلق بل يري تحقق الاستواء في العبارة باطراد صعوبتها او أطراد سهولتها .
(1 الوساطة ص
(Y) الموازنة ص 19

وقد بنـه القاضـي الجرجـاني الـي العوامل التي تؤثر في الاسلوب منهـا البيئة حيث قال :
(ومن شـن البداوة أن تحدث بعض ذلك ،ولأجلـه قال النبي صلي اله عليـه وسلم : من بدا جفا) ولذلك تجد شعر عدي وهو جاهلي أسلس من شعر الفرزدن ورجز رؤية ، وهما آهلان لملازمـة عدي الحاضرة وإيطانه الريف وبعده عن جلافة () البدو ، وجفاء الأعراب)

وما وصل اليه الجرجاني من أثر البيئية علي الاسلوب ، يوافق ما وصل اليه
العلم الحديث ، فالبيئية الواحدة تكيف اسلوب الانسـان وعقليته ، كمـا نكييف بنيته العضوية في ذلك يقول فوليتر :
(إنتك تحس عند أعظم الكتاب المحدثنن طـابع وطنهم ، فلقد تفتحت أزهارهم
ونضـجت ثمـارهم تحت شـمس واحـدة ، وهـم يسـتمدون مـن الارض التـي غـنتهم بـالأذواق والألـوان والصـور المختلفـة، إنـك لتعـرف الايطـالي والفرنسـي والانجليزي الارضي
 اختلاف الطبائع وتركيب الخلق
فالجرجاني يربط بين الأسلوب وبين طبائع الناس ، ويختلف الأسلوب سـهولة وصعوبة ، بسبب اختالف الطبائع يقول : (فيرق شعر أحدهم ويصلب شعر الآخر ، ويسهل لفظ أحدهم وينوعر منطق
(「) (「)
يؤكد القاضـي علاقـة الأسلوب بـالطبع قائـاً : "إن سـلامة اللفظ تتبع سـلامة الطبع ، ودماثة الكالام بقدر دماثة الخلقة ، وان الجافي الجلف من الأدباء يكون كز الألفـاظ ، معقد الكــلام ، وعـر الخطـاب) يصـف إبـراهيم ســلامة صـنـع القاضــي
( ( ) الوساطة ص
(Y) مشكلة السرقات في النقد العربي، دراسة تحليلية، محمد مصطفى هدارة، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة،
.T1Eصص1901
(Y) الوساطة ص

الجرجاني في هذا الموضوع بأنه ：بلغ كلامه في الطبع غاية نفسية كبيرة حيث يقرن
سلامة الطبع بسلامة اللفظ والمعني＂（＇）
ومن العوامل المؤثرة في الأسلوب ،الفن الأدبي نفسـه، يري القاضي الجرجاني وجوب الملاعمـة بين الألفاظ والمعاني ، وهــا يختلفان باختلاف جنس ونوع العمل

الأدبي والغرض منه（）



브N
دور المتكامين في دراسة اللغة الشعرية ( + • غهـ-
يشتمل علي
دور الباقلاني في دراسة اللفة الثعرية
دور عبد(لجبار في دراسة اللفة الثعريـة
دور بن سنان الخفاجي في دراسة اللغة الثبرية دور عبد القاهر الجرجاني في دراسة اللغة الثعرية

## دور الباقِلاني في دراسة اللغة الثبريـة

توقف البـاقلاني عنـد فصـاحة الكلمـة بـأن لا تكـون غريبـة وحشـية، ولا سـاقطة عاميـة لكنـه يـرى أن الكلمـة الغربــة تحمـد إذا جـاءت ملائمـة لمـا نصـفه، وفي ذلك يقول:(والكلام ،الغربب واللفظة الثديدة المباينة لنسج الكلام قد تحمد إذا وقعت موقع الحاجة في وصف مـا يالئمها كقولـه عز وجل في وصف يوم القيامـة (يوماً عبوساً قمطربـراً) (') فأمـا إذا وقعت في غبر هذا الموقـع فهي مكروهـة مذمومـة بحسب مـا تحمد في موضعها)(Y)
وهذا يعني أن فصاحة الكلمة يحددها السباق الذي ترد فيه،ومن شروط فصـاحة الكلمة عنده اعندال الحروف، قال:(إنما فضلت العربية لاعتدالها في الوضع،ولذلك وضـع أصلها على أن اكثرهـا بـالحروف المعتدلـة، فقد أهملوا الالفاظ المستكرهة في نظمهاهواسقطوها مـن كلامهمهوجعلوا عامـة لسـانهم علـى الأعدلهولـللك صــار أكثر كلامهـم مـن الثثلاتي، لالتهم بـدأوا بحرف وسكنوا على آخر وجعلوا حرفاً وصلة بـبن الحرفين ليتم الإبنداء والانتهاء على ذللك، والثثائي أقل وكذلك الرباعي والخماسـي أقل ولـو كــان كلـه ثثائيـاً لتكـررت الحـروف ولـو كــان كلــه رباعيـاً أو خماسـياً لكثـرت ( الكلمات)
أما عن فصاحة الاسلوب أن يسلم الاسلوب من النفاوت، بأن يكون مستوباً في صـعوبته، أو سـهولته، وفي سـلاسـتـه أو تعقده، كمـا يجب أن يسـلم الأسـلوب مـن الانحال وقد تعرض لذلك عندما عاب قصيدة أمرئ القيس بأنها متفاوتـة في أبياتها قال:(بينـا للك أن هذه القصـيدة ونظائرهـا نتفـاوت في أبياتهـا تفاوتـاً بينـاً في الجودة والرداءة،والسـلاسـة والانعقـاد، والسـلامة والانحـالم، والتنمكن والاستصـعاب، والتنــهل والاسترسـال، والتوحش والاسـتكراه، ولـه شـركاء في نظائرها،ومنـازعون في محاسنـها ومعارضـون في بدائعها ولا سواء كـلام ينحت من الصـخرة تـارة ويذوب تـارة)(' اذن

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ( (1) سورة الإنسان ، الآية (Y) } \\
& \text { (Y) إعجاز القران، للباقالاني،ص. (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) إعجاز القرآن صrvv }
\end{aligned}
$$

الاستواء المطلوب عند البـاقلاني ،أن يطرد الاسلوب في صـوبته أو سـهولته وقد عبر عن ذلك بالنحت في الصـر للالالـة على الصـعوبة، والذوبان للالالـة علىى السهولة،والاسلوب الجيد أما أن يطرد في سهولته أو يطرد في صعوبته لكن المزاوجة بين الاسلوبين غير مطلوب وهو ما عبر عنه بالتفاوت . عنـدما قـارن بـين أسـلوب القـران وأسـلوب الفصـحاء وجـد أن كــلام الفصـحاء يتفـاوت في نظمـه، عندما ينتقل مـن معنى الـي معنى يكون جيداً تـارة ورديئاً تـارة أخرى، بينما القرآن لا يتفاوت ابداً فهو جيداً دوماً عبر عن ذلك حين قال:(أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً بينـاً في الفصل والوصل والعلو والنزول والتنريب والتبعيد وغير ذلـك ممـا ينقسم اليـه الخطـاب عنـد النظم،ويتصـرف فيـه القول عنـد الضـم والجمع،إلا ترى أن كثيراً من الشعراء قد وصف بالنقص عند التتقل من معنى الي غيره،والخروج من باب الي سواه ونحن نفصل بعد هذا ونفسر هذه الجملة ونبين على أن القران على اختلاف ما يتصرف)(ب)
وقد استفاد عبد القاهر الجرجاني من تفكير البـاقلاني هذا في وضـع نظريـة النظم التي أعادت لبعض النصوص في التراث العربي فيمتها، كمـا أستطاعت أن تمد الدرس النقدي العربي بـأدوات إجرائيـة كثفت عن القدرات الايحائيـة والتنعبيريـة والاعجازية للنص فتقاطعت بذلك مع ما جاءت به الدراسات الاسلوبية.

## دور القاضي عبد الجبار في دراسة اللغة الشعرية

إهتم القاضـي عبد الجبار بالحديث عن الفصـاحة متحدثاً عن شـروطها، والعلم اللازم لها ، بدأ حديثه عنها بالتعريف الذي نقله عن شيخه أبي هاشم قال:(قال شيخنا ابو هاشم :إنمـا يكون الكـلام فصيحاً لجزالـة لفظـه وحسن معنـاه، ولا بـد من إعتبار الامرين، لانه لو كان جزل اللفظ ركيك المعنى لا يعد فصيحاً فإذن يجب ان
(1) يكون جامعاً لهذين الامرين

أبـو هاشـم يرى أن فصـاحة الكـلام تتحقق بشـرطين همـا جزالــة اللفظ وحسـن المعنى وقد أنفق القاضـي عبد الجبار مـع إستاذه، في هذا الراي، وأضـاف إليه أن النظم دون الفصـاحة لا يحقق الإعجـاز قائلاً:(لا يصـح عندنا أن بكون إختصـاص القرآن بطريقة في النظم دون الفصاحة التي هي جزالـة اللفظ وحسن المعنى،ومتى قال القائل أني وإن اعتبرت طريقة النظم فلابد من اعتبار ذلك فتنى حصل مثل
 ثم ييين القاضـي عبد الجبار أن فصـاحة الكلمـة المفردة تتحدد عبر السياق حيث قال :(أعلم أن الفصاحة لاتظهر في أفراد الكـلام وإنما تظهر في الكـلام بالضم (r)(بطريقة مخصوصة)

فالقاضـي يفرق بـين دلالــة الكلمـة المفردة ودلالتهـا حين التأليف وهـو ينفي
 يكسب اللفظ جمالاً إلا أن فصاحته لا يحدده إلا السياق
ثم بين القاضـي المزايـا التي تسهم في فصـاحة الكـلام فقال:(والذي بـه تظهر المزبـة ليس إلا الأبدال الذي بـه تختص الكلمـات أو التقـدم والتأخر الذي بختص الموقع أو الحركـات التي تختص الاعراب فبذلك تقع المباينـة ،ولابد في الكاملمين الذين أحدهما أفصح من الآخر أن يكون إنما زاد عليه بكل ذلك أو ببعضد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المغني ج } 17 \text { (17 ص } 19 \times
\end{aligned}
$$


وكرومبي وكولرد ج

يقول كروتشـه في حديثه عن الثكل والمضمون (والحقققة هي أن المضمون والصورة يجب أن يميزا في الفن ، لكن لايمكن أن يوصف كل منهما على إنفراد بأنه فني لأن النسبة القائمة بينهما هي وحدها الفنية) (1) وحين يتحدث القاضي عن الفصـاحة عن الكام وييين أنها لاتظهر في أفراده وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة، ويشير الي إختلاف الحكم على الكلمة الواحدة بالجودة أو بالرداءة تبعاً لللسياق الذي ترد فيه ،فإنه يقترب كثيراً من قول رولان بارت:(الصوت وإن كان يوصف بذاته وصفاً كاملاً فإنـه لا يعني شيوئاً على الأطلاق ،وهو لن يشارك في المعنى إلا إذا إنمدج في الكلمة، وإن الكلمة نفسطا

لملزمة أن تندمج في الجملة) (
وإذا قرأنا رائ رينشاردز في فلسفة البلاغة عن موقع الكلمات في حالتي الإفراد

 الواحد أن يعطينا جملة من المعاني المخثلفة، إذا استخام في اكثّا لكل سياق وضعـه الخاص بـه ، ومن ثم يختلف معنى الكلمـة الواحدة بـأختلاف السياق الذي تطرد فيه) (7) ان ما وصل إليه رينتّارذ وهو نفس ما وصل إليه القاضي من فبل وهذا يدل
 آراء سديدة أتنق فيها مع كبار النقاد الأورييين وعليه، فإن الآراء التي خلفها القاضي
 بحسـه وذوقه وفطرته السليمة نقاد العصر الحديث ، أصـاب النظريـات النقديـة

الثهيرة بقرون كثيرة.
( ( ) المجمل في فلسفة الفن بند فتوكرونشة ترجمه سامي الدروبي القاهر 19 1 صه0
(ץ) مدخل إلى التحليل البنيوي للقصة ترجمة منذر عياش مركز الإنماء الحضاري للاراسات والتزجمة والنشر

وقد توصل القاضدي عبد الجبار لتلك المفاهيم النقديـة القيمـة من خـلال دفاعـه عن المطاعن التي وجهت الي القرآن، حيث عمل على ربط مدلول الكلمـة بسباقها، ومـن ذللك قولـه تعـالى:(وإذ نجينـاكم مـن آل فرعون بسـومونكم سـؤ العذاب يـذبحون
(')(ابناءكم ويستحبون نساءكم وفي ذلكم بـلاء من ربكم عظيم) رد القاضي على الطاعنين في الايـة الزاعمين إرادة الله للشر وأبطل قولهم،لان كلمـة البلاء التي إعتمدوا عليها في رأيهم تستخدم في حالي الخبر والثر، وبعد أن استخدم الدليل اللغوي،استخدم الدليل العقللي وبين إستحالة فعل اله لشـئ يذم النـاس عليه، ثم ركز على السياق وبين أنه لو إختلفت الدلالة لحدث نوع من النتاقض في السياق، وهذا ما لا يجوز حدوثثه في القرآن، وفي ذلك يقول القاضي(المراد بقوله وفي ذلكم بـلاء من ربكم عظيم)أنـه إحسـان عظيم، منـه من حيث نجـاهم مـن اذا نمكنوا منـهم عـاملوهم بـهذه المعاملـة، وذلـك في الحقيقـة مضـاف إليـه تنعـالى والكـلام فـي الأيادي والإحسان تسمى بـلاء ظاهر في اللغة، فليس في الآية ما يدل على مـا قالوه، ثـم يقـال للقوم لـو كـان مـا ذكره منـهـ تعـالى لمـا ذمهـم ووبخهـم عليـه مـن فعلههوهـا متتاقض في اللفظ والمعنى جميعاً) (Y).
فكلمـة البـلاء هنا بمعنى الاحسـان وليس بمعنى الثـر وهذا التفسبر دفع تـهـة اللتناقض عن النص القراَني، ومـن الامثلـة التي بين بها أن السياق هو الذي يحدد معنـى الكلمـة وقيمتهـا تتبعـه الـدلالات المختلفـة لكلمـة المـدى وأن المـراد بهـا الفوز والنجـاة (٪) والدلالـة والبيان، وزبـادة الهـدى ومـا يفعلـه الله تعـالى من الألطـاف والتأبيد والخواطر والدواعي، قال :(إنما يوصف ذلك بأنه هدى لانه يحل محل الادلـة في أنـه كالطريق لفعل الطاعة والباعث عليـه)(٪) وبرد بمعنى الثواب قال تعالى:(والذين فتلّلا (0) في سبيل الله فلن بضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم (1)

## 

فقد بين القاضي أن الهـى براد به الثواب في الآيتين وقال: لا يجوز بعد القتل أن يراد بـه الايمـان ونصب الادلـة،من الكلمـات التي تقابلـه في النص القراني مبيناً الدلالات المختلفة لها، وما يصح منها، وما لا يصح ،محكماً السياق والفكر في ذلك كله،فالسياق عاملاً مهماً في تأويل القاضي للآيات القرآنية وسبباً مباشراً في ترجيحه لدلالة على أخرى .
وقد إهتم القاضـي بسلامة الاسلوب القرآني ودقة نظامـه، فلذا نجد أن القاضي يرد كثيراً من المطاعن في الاسلوب القراني، ويظهر وجود تقديم أو تأخير بـه يستقيم المعنى، ويهدف القاضي من وراء هذا الي تتزيـه النص القرآني، وبالتالي تنزيـه اله سـبحاند وتعـالى،ولان الغـرض غـرض دينـي يرجـع الـي فكـره ومعتقده، فأنتـا نجــ الاغراض التي جاء فيها هذا الاسلوب لا تخرج عن نطاق الفكر الإعتزالي ومن ذلك

 بأخذ الرجفة لهم؟وجوابنا:إن في ذلك نقديماً وتأخيراً ومثل ذلك يكثر في الكلام(؟ من الآيات التي وقف عندها القاضي مبيناً النقلدم والتأخبر فيها ومعيداً ترتيب الكلام قوله
 قال الطاعنون كيف يصـح بعد هلاكهـم أن بعاقّهم ؟وقد رد عليهم القاضـي بقوله:وجوابنا إن فيه نقديماً وتأخيراً فكأنه قال :وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكنا هم ()

> ( ( ) سورة يونس الآية 9
> (Y) سورة الأعراف الآية (Y) سورية (Y)
> (٪) تنزيه القرآن عن الهطاعن ، ص
> (؟) (َ) سورة الأعراف الآية ٪
> (0) تنزيه القرآن عن اليطاعن ص س٪\&

أما النكرار فقد إهتم دارسوا الإعجاز القرآني به ، محاولين إدراك قيمته الجمالية وبيان دوره في الأسلوب القرآني لصد الهجمات التي قام بها الطاعنون من المشركين وأصحاب الديانات الأخرى ، فالقاضي عبد الجبار أفرد لـه فصـلاً عنوانه بيان فساد طعنهم في القران من جهة النكرار والنأويل وما يتصل بذلك (1) وإنه خالف من عد النكرار عييابل عده من الفصاحة حين قال:(أعلم أن شيخنا أبا علي قد أشبع القول في ذلك ، في مقدمة التفسير، فذكر أن العادة من الفصحاء جارية بأنهم قد يكررون القصـة الواحدة في مواطن متفرقة بألفاظ مختلفة ، لاغراض تجدد بحسب مقتضـى الحـال، كمـا أكد أن التكرار مزيـة من مزايـا الفصـاحة، عنـدما تحدث عن الحكمة من نزول القران منجماً ، فبين أنها لتثبيت فؤاد الرسول صـالى اله عليه وسلم والتنرية عنه بقصص من نقدم من الأنبياء، كلما زاد أذي الكفار واسشتهـ
 علق على ذلك بقوله:(وإذا كان ضيق الصدر يتجدد ، والحاجـة الي تثبت الفؤاد حالاً بعد حال تقوى ، فلابد عند تثبيت فؤاده وتصبيره على الأمور النازلة أن يعيد عليه مـا لحق المتققمين من الأنبياء من اعدائهم ويعيد ذلك ويكرر، فيجتمع فيـه الغرض الذي ذكرناه، وأن يعرف أهل الفصاحة عند تأمل هذه القصص، وقد أعيدت حالاً بعد حال مـا يختص بـه القرآن من رتبـة الفصـاحة،لان ظهور الفصـاحة ومزيتهها في القصــة الواحدة إذا أعيدت ابلغ منها في القصص المتغايرة، فهذه هي الفائد فيما ينكرر في كتاب اله تعالى)(r وهكذا يكون الغرض من نكرار قصص الانبياء عند القاضي هو . نثبيت فؤاد الرسول عليه الصـلاة والسلام وابراز فصاحة القران الكريم وعن التكرار في سورة المرسلات يقول القاضي:(فأما مـا ذكره تعالى من اعادة قوله :(ويل يومئذٍ للمكذبين) في سورة المرسلات فالٔنـه ذكره عند قصص مختلفة لم يعد تكراراً ،لأنه أراد بما ذكره أولاً ويل يومئذٍ للمكذبين بهذه القصة ، وكلما أعاد قصة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) المغني للقاضي عبد الجبار ج } 17 \text { ، } 17 \text { ص صو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rav المغني ، للقاضي عبد الجبار ج } 17 \text { ، } 17 \text { ( }
\end{aligned}
$$

مختلفة ذكر متله على هذا الحد فهو بمنزلـة من يقبل على غيره وقد قتّل جماعـة فيقول :ويل يومئذ لمن قتل زيداً ............. لمن قتل عمراً ، ثم يجري الخطـاب على هذا النحو في أنه لا يعد تكراراً() ومن ذلك قول: القاضي عبد الجبار في الآية
 وجوابنـا :أنــه لمـا ذكر الابـرار، ومـا ينالونــه مـن النعيم والفجـا،ر ومـا ينزل بهـم مـن العذاب جاز أن يقول:وما أدراك ما يوم الدين، فيما يظهر منه للابرا،ر ثم مـادراك ما
() يوم الدين ،فيما يحصل فيه للفجار، وذلك يفيد تعظيم شأن ذلك اليوم وقد أكد القاضي عبد الجبار القيمة الجمالية للتكرار، وما يحدثه في النفس من متعة وتأثنير حينما تحدث عن الحالات التي يحسن فيها التكرار فقال:(لو أن بعض الخطباء عمد الي قصة واحدة ، يقع بها للسامعين الوعظ والرجز ، فكررها حالاً بعد حـال بالفاظ مختلفة ، ونقص فيها وزاد كـان لايـخل في الكـلام المعيب ، بـل ربــا يقتضي ذلك شرفاً في الكـلام ورتبة فيـه من جهة المعنى واللفظ ، فلو كأن مـا انزلـه تعالى من اقاصيص من تقدم من الانبيـاء عليهم السـلام في حكم مـا يحصـل في (المجلس الواحد لم يجب كونه معيباً) (\&

## دور بن سنان الخفاجي في دراسة اللغة الثعرية

إهتم بن سنـان الخفاجي بدراسـة اللغـة الثـعرية مركزاً علـى فصـاحتها محدداً الشروط التي يجب توفرها ليصف اللفظ بالفصـاحة، كما إهتم بالشروط التي يجب توفرهـا فـي التراكيب لتوصـف بالفصــاحة، يقول: (أن الفصــاحة نعـت للالفـاظ اذا وجدت على شروط عده ، ومنتى نكاملت تلك الثشروط فلا مزيد على فصـاحة تلك الالفاظ وبحسب الموجود منها نأخذ القسط من الوصف ، وبوجود امتدادها تستحق الاطراح والذم وتلك الثنروط تتقسم قسمين: فالاول منها يوجد في اللفظ الواحدة على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المغني ج } 17 \text { ( } 17 \text { ص صور } \\
& \text { 1A-IV (Y) سورةالإنفطار ، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

انفرادها من غير أن يضم إليها شئ من الالفاظ وتؤلف معه ،والقسم الثاني يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض) (') ثم بين الصفات التي يجب أن تكون عليها اللفظة الفصيحة، وأول هذه الصفات (أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج ، وعلة هذه واضحة ، وهي أن الحروف التي هي اصوات تجري من السمع مجرى الالوان من البصر ، ولاشك في أن الالوان المتباينـة اذا جمعت كانت في المنظر أحسن مـن الالـوان المتقاربـة
 وبعد ما بينه وبين الاسود ، وإذا كان هذا موجوداً العلى هذه الصفة لايحسن النزاع فبه كانت العلـة في حسن اللفظـة المؤلفة من الحروف المتباعدة ،في العلـة في حسن النقوش اذا مزجت من الالوان المتباعدة) (†) . وابـن سـنان يـرى أن الفصـاحة في اللفظ انمـا نرجـع الـي تأليفـه مـن اصـوات متباعدة المخارج
ثُانياً:ان تجد لتأليف اللفظة في السمع حسناً ومزــة على غيرها وإن تساويا في التأليف من الحروف المتباعدة ،كما أنك تجد لبحض النغم والالوان حسناً يتصور في اللنفس ويـرك بالبصروالسـمع دون غيره ، ممـا هـو في جنسـه كـل ذلكـ لوجـه يقع التـأليف عليـه ، ومثالـه مـن الحـروف ع ذب فـإن السـامع يجـد لقولهم العذيب اسـم موضع وعذيبة اسم امراة ،وعذب ، وعذاب، عذب وعذباب ما لايجده فيما يقارب هذه الالفاظ في التأليف، وليس سبب ذلك بعد الحروف في المخارج فقط ، ولكنـه تأليف مخصوص مع البعد وليس تخفي على احد من السامعين أن تسمية الغصن غصناً

> أو فنتاً أحسن من تسميته عسلوجاً (「).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سر الفصاحة ص س } \\
& \text { (Y) (Y) سر الفصاحة ص ع } \\
& \text { (Y) سر الفصاحة ، ص }
\end{aligned}
$$

اذا ســـارت الاحــراج فــوق نباتـــه فكلمة تفاوح في غاية الحسن ومثال ما يكره قول المتنبى
 فانك تجد الجرشئ تأليفاً يكرهه السمع وينبو عنه ومثّال ذلك قول زهبر بن ابي

> سلمى

فكلمة الحلقد نوفي على قبح الجرشي وتزيد عليها () ثُالثًا:أن تكون الكلمة كما قال:أبوعثمان الجاحظ غير متوعرة وحشية كقول: ابي تمام لَقَد طَلَعَت فَي وَجـهِ مِصـرَ بِوَجهِهِهِ فإن كهلاً هنا من غريب اللغة،وقد قيل أن الكهل الضخم ، وكهل لفظة ليست

بقبيحة التأليف لكنها وحشية غريبة لا يعرفها إلا متل الاصمعي (\&). رابعاً:أن تكون الكلمـة غير ساقطة عاميـة كما قال ابي عثمان ايضاً متل قول أبي تمام
 فإن تفرعنت مشتق من اسم فرعون ، وهو من الفاظ العامـة وعادتهم أن يقولوا

تفرعن فلان إذا وصفوه بالجبرية (0)
خامسـا: أن تكـون الكلمـة جاريـة على العـرف العربـي الصـحيح غير شــاذة ، ويدخل في هذا كل ما ينكره أهل اللغة ، ويردده علماء النحو من الصرف الفاسد في

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ديوان المتنبي ص صor \& }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 77 \text { - } 7 \text { - } 7 \text { ( } \\
& \text { TV - } 77 \text { ( } 7 \text { ( المصدر السابق صر ( ) } \\
& \text { (0) (0) المصدر السابق ص Vr }
\end{aligned}
$$

الكلمة ،وقد يكون لأجل أن اللفظة بعينها غير عربية كما أنكروا على أبي الشيص قوله :

قالوا المقراض ليس من كاحم العرب كما عابوا أبو عبادة في قوله

توضع الأيم مكان الثيب وليس الأيم الثيب في كالام العرب ، إنما الايم التي لا
(1) زوج لها بكراً كانت أم ثياً

قال تعالى:(اؤنكحوا الأيامى منكم والصـالحين من عبادكم ، وامائكم إن يكونوا
فقراء يغيهم الشه من فضله والشو واسع عليم) (r)
فليس مراد الآيـة الأمر بنكاح الثيـيـات من النساء دون الابكار وانمـا مرادهـا
النساء اللواتي لا ازواج لهن .
سادساً:أن لا نكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره فإذا وردت وهي غير مقصود بها ذلك المعنى قجحت قال: عروة بن الورد
 الكنيف أصله الساتز ،ومنه للتّدس كنيف، غبير أنـه استعمل في الآبار التي

تستر الحدث وشهر بها (ڭ)
سابعاً:أن نكون الكلمة معتلة غير كثيرة الحروف،فأنها متى زادت على الأمتثلة
المعتادة قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة، من ذلك فول نصر بن أبي نباتة


$$
\begin{aligned}
& \text { VA - VV (1) } \\
& \text { (Y) سورة النور الآية } \\
& \text { ( } \\
& \text { (§) }
\end{aligned}
$$

مغنطيسية كلمة غير مرضية مستكرهة لافصاحة فيها، كما انها لاتصلح للشعر
لانعدام الايحاء فيها .ومن الكلمات الطوبلة الكثيرة الحروف مـاورد في شعر الدتتبى متل سوبد ادواتها،حوباواتها وماذكره من شعر أبي تمام متل أذربيجان

 لكن هذا الشرط انفرد به سنان الخفاجي وهي من النظرات الجديدة عنده الا أن احد البـاحثن أيـده في هذه الرؤيـة قائلاً:(ومايؤيد ماذهب اليـه بـن سنان في شـرطة السـابع مـن أن جزءاً مـن فصـاحة الكلمــة يتحقق مـن خـلال اعتـدالهـالها ، وعدم كثـرة حروفها ،أن العرب أكثرت من استعمال الأصل الثلاثي،بليه الرباعي ، ثم الخماسي ، واقل الالفاظ استعمالاً ذات الأصل السداسي (') بينمـا يرى النقاد أن كثرة الحروف لاتعد عيباً اساسياً من عيوب الفصـاحة ، لذلك اعترض بعضهم على النقد الذي وجه للفظة ممسنتذذرات في قول امرئ القيس: غـــائره مستشثـــنرات الـــي العـــلا يرى د. رمضـان عبد التواب هذا النقد صحيحاً اذا فصلت الكلمةعن سياقها التـي وردت فيـه ، لكن هذا الحكم لايصـح فـي الدراســة الأدبيـة والنققيـة في تقريـر فصاحة الكلمة أوعدم فصـاحتها ذلك أن الكلمـة تحمل الي جانب جرسها ووقعها في الأذن ونطــق اللسـان بهـا إيحـاءاً بـالمعنى وظــلالاً وموسـيقي او مايسـميه علمـاء الصوتيات الاتوما ثوبيا (ب).
فكلمة مستشـذرات جاءت ملائمـة لتصوير الفتاة السمراء الممشوقة ذات الشـر الغزير الكت المتجعد الطويل وهي تحاول تتظيمه فلفته غدائر ،ورفعته الي أعلى لكن الريح ضريبة، فانفلت جزء منه ،وظل جزءهاً آخر مرفوعاً فبقى الشعر في اضطراب
( (1) نظرية الفصاحة دراسة صوتية وصفية ، الصافي علي محمد أحمد إثراف البروفيسور عبد الحليم محمود حامد

 (£) البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، بكري شيخ أمين ص سז بيروت دار العلم للملايين 9Ar ام

فهذه الصورة المتميزة تتفق وكلمة مستسشزرات بما فيها من اضطراب عندما ينطق بها اللسان ، ومما يؤكد ان كثرة الحروف لاتعد عيباً في فصـاحة الكلمة ورود
 وقوله عزوجل :(ليستخلفهم في الارض) (Y)
اذن الذي يحدد حسن الكلمـة :اوقبحها هو السياق الذي يؤدي دوراً بـارزاً في منح الالفاظ مكانتها وذاتنتها .فـاللفظ الفصيح يراعي فيـه كل الجوانب التـي نتصـل بالسياق مع نتاسب الايقاع ع ثامناً:أن تكون الكلمة دصغرة في موضوع عبر بها فيه عن شيء لطيف أوخفى

او قليل، أوما يجري مجرى ذلك مثال فول الشريف الرضي
 فلما كانت الريح المقصودة نسيماً مريضا خفيفا حسنت العبارة عنه بالتصغير وكان للكلمة طلاوة وعذوبة(₹)
ويرى بن سنان استعمال اللغة على الوجـه القليل الثاذ عيب يقول:(قد يكون
 خفيف كما يقول النحويون في خفة الاسماء لكثرتها ومن هذا فول البحتري :
 فقوله باهت لغة رديئة شاذة والعربي المستعمل بهت الرجل يبهت فهو مبهوت ومتل قول المتتبى
 فإن اللذ _ في اللا لغة شاذة فليلة ، لكن السبوطي اعترض على هـلى هذا الثرط لوروده في القرآن الكريم ورأى أن مخالفة القياس تخل بالفصـاحة حيث لم يقع في القرآن الكريم (0)

> ( ( ) سورة البقرة الآية V ITV
> (Y) سورة النور الآية 00 (Y)
(Y) الشريف الرضي،محمد بن حسين بن موسى أبو الحسن ولد سنة

(£) سر الفصاحة ، ص 19 ( 19 (
(0) المزهر لللسيوطي ، تحقيق محمد أحدد جاد المولى وعلي محمد البيجاوي ، محمد أبي الفضل إبراهيم ط
عيسى الحببي القاهرة •ج ، ص ص^1^.

فقد وردت في القران بعض الالفاظ مخالفة للقياس مثل استحوذ قال تتعالى: قَالَ

$$
\begin{aligned}
& \text { شروط فصاحة التركيب }
\end{aligned}
$$

اولاً:تجنب تكـرار الحروف المتقاربـة يقول بـن سـنـان:(نبتدئ الآن بـالقول في تـأليف الكـلام على ماقدمناه مـن أن القسـم الثثاني مـن الفصـــاحة صـفات نوجـد في التأليف ونعتبر ما بيتفق فيه من الاقسـام الثمانيـة المذكورة في اللفظـة المفردة ، فنقول أن الأول منها أن يكون تأليف اللفظة من حروف منباعدة المخارج ، وهذا بعينـه في التأليف وبيانه أن يجنب الناظم نكرار الحروف المنقاربـة في تألبف الكـلام كما أمرنـاه بتجنب تلـك اللفظـة المفـردة ، لا بسـتمر فيهـا مـن تكرارالحـرف الواحـد ، أو تقـارب الحروف منلما يستمر في الكلام المؤلف أذا طال واتسع (٪). من ذلك فول الثناعر
لو كنت كنت كتمـت الحب كنت كمـا عد هذا النزكيب منتافراً والسبب في ذلك نكرار الحروف في اللفظ الواحد داخل تزكيب بعينه.
يقول بكري شيخ أمين :التكرار أن لم يكن لـه مسوغ فني فهو ممقون بغيض ،
 - العاطفة وينشده الوجدان

وممـا يؤكد ماذهب اليـه بكري شيخ أمبن أن ظـاهرة النكرار في الثـعر العربي منتشـرة بأنماطـه المخنلفـة ، ومنهـا مـايتعلق بـالحروف ، ومنهـا مـايتعلق بالكلمـات ، ومنها مايتعلق بالصيغ ومعظمـه حقق نوع من الأنسـجام والنوافق محققاً قيمـة جماليـة وموسيقية معاً من ذلك قول البحتري: صُــنتُ نَفســي عَمّـا يُــدَنِّنُ نَفَســي وَنَمَاسَـــكتُ حــينَ زَعزَعَنـــي الــــَهَه في هذين البيتين عمد البحتري الـي أصوات الصفير ليعبر عن الإبـاء والعزة والنزفع ، فتكرار السين يوحي بـلنرفع عن عطاء الجبان اللئيم ويرافق السين حرف الزاي المنكرر (زعزعني) الذي يوحي بالترنح ، والسكون في هاء الدهرالتي يختتم فيها
(Y) (Y) سورة الفجادلة الآية 19 (Y)

الشطر ،وتبقى اللفظة معلقة في فراغ وكأن الدنبا تدور بك ثم العطف (لتعسي ونكسي) اشارة علي شدة المحن والخطوب)(') ومن ذلك قصيدة ابي ذؤيب الهزلي في رثاء ابنائه والتي مطلعها :



إلى أن قال:

 فلايكـاد يخلـوا بيـت دون أن بـرد فيـه حـرف العـين مـرة أو مـرنين وتكـرار هـا الحرف بالذات كأنمـا أراد الثـاعر، ليعكس احساسـه العميق بـالحزن والأسـى ، الذي اقضى عليـه مضجعه،كما أن التكرار ابرز الأنـات والزفرات النتي كأن بيفنها لمةتّل
أبنائه، فالصوت يمثل الاحساس ، ويجعل السامع يستشثعر المعنى بطريقة مباشرة(٪) بينما يرى الدكتور أحمد أحمد بدوي أن شرط سـهولة النطق بالعبارة كلها ليس من الثشروط المههـة ، لان الكـلام غالبـاً مـايخلو من ثقل النطق بـه ، ومن النـادر أن بكون اجنماع الكلمات سبباُ للنقلّ. ثانيا خلوا التركيب من ضعف التأليف : يعني يضعف النأليف الا يجري الكلام على النسق الذي يستعمله العرب كثيراً ، فيدخل في ذلك ان يجري الاسلوب على غير القاعدة النحوية المشهورة ، كأن بعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة مثنلاً ، وكأن يحذف مـا الكلام في حاجـة اليه للوفاء بالمعنى أو ان نثبت ماليس المعنى محتاجاً لـه (ڭ).
( ( ) مجلة النتراث العربي (الصوتيات عند بن جنى)بدر الدين قاسم الرفاعي العددان 10 ، 17 دمشق اتحاد الكتاب العرب ص1 (1) 19 (Y)
(Y) مجلة مؤتة للبحوث والدرسات،التكرار في الشعر الجاهلي(دراسة اسلوبية)موسى ربابعة المجلد الخامس العدد

 (₹) أسس النقد الأدبي ، أحمد أحمد بدوي ص 00 ٪

وهو نوعان ـ التعقيد اللفظي
ومثّل ان بقدم ماحقه النتأخبر مثّل بن سنان لذلك بقول الفرذدق
 اي ليس مثلّه في الناس حي يقاربه الا مملكاً ابو أمه أبوه ترنبي البيت
ومــا مثثــه فــي النــاس حـي يقاربــه في هذا البيت مـن النقديم والتأخير مـا غير معنـاه وأفسد ، حيث أن الثـاعر فصـل بين البدل وهو حي والمبدل منـه وهو (مثلـه) وقدم المسنتثى وهو مملكاً على المستثنى منه وهو حي وفصل بين الصفة والموصوف بكلمة ابوه ومثنل قول المنتبى
أَنْــــى يَكَـــون أَبَــــا البَرَيـــــة آدم جـاء هذا البيت ضـمن فصيدة يمـدح فبها شـجاع بـن محمـ الطـائي ، ومعنى البيت كيف يكون آدم أبالبربـة على سبيل التعجب وأبوك أنت والنقلات _أي الانس والجن محمد ، وفي هذا البيت مبالغة في المدح،وتعقيد حين أتى الثـاعر بضمبرين (ابوك، انت)
لمتأخر لفظ ورنبة وهو محمد ابو الممدوح كما أنه فصل بين المبتدأ والخبر في قولـه أبوك محمد بجملة والنقالت أنت وفي هذه الجملـة قدم الخبر على المبندأ في حين أن الخبر لـيس مشـققاً أو شبه جملـة كل هذه الامـور مجنمعـة أدت الـي عدم وضوح المعنى بصورة مباشرة
والثّاني التعقيد المعنوي:
ينشأ عن استعمال الالفاظ في غير المعنى الذي وضـعت لـه مثل فول العباس
بن الاحنف:


قال:بن سنان فان الانتقال من حمود العين الي بخلها بالدموع ،لا إلي ماقصده
(1) من السرور

فالثناعر لم يوفق في استخدام لفظة لتجمدا لأن جمود العين هو جفافها من الـدمع بسبب الحزن أو فراق الاحبـة ، أو غير ذلك مـن الاسباب ، والثـاعر هنـا استخدمها بدلاً من انسياب الامع ، وبالثنالي لم تستخدم اللفظة في موضعها الصحيح لان الثعراء العرب نواردوا على أن جمود العين بخل باللمع متل قول الخنساء أَعَينَّــــيَّ جـــــودا وَلا تَجْهُـــــــا أو قول أبو العطاء بن هبيرة
 فكــلام بـن الاحنـ ومتلــه مـــا خفــت دلالتــه علـى المغنـى المـراد لا يكـون

فصبيحاً (Y)
(Y) دراسات في البلاغة عند ضياء الدين بن الايثر عبد الواحد حسن الثيخ الاسكندرية مؤسسة الثباب الجامعة
للطباعة والنشر 9^4 ام ص• •7

## دور عبد القاهر الجرجاني في دراسة اللغة الشعريـة :

إعترض عبد القاهر الجرجاني على وصف اللفظ بالفصاحة من اجل تلاؤم
الحروف وحسن الجرس ، فاللفظ الفصيح ليس اللفظ الذي حسن جرسـه وتلاءمت حروفه، وإنما اللفظ الفصيح هو الذي استطاع من الموضع الذي حاء فيه أن يكون اقرر من غيره في الدلالة على المراد منه ،يقول وهل تجد أحداً يقول: (هذه اللفظة فصيحة الإوهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخوانها ؟وهل قالوا اللفظة متككنة ومقبولة وفي خلافه نابية ومستكرهه ألا وغرضهـم أن يعبروا بـالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهـة معناهــا ، وبالقلق والنبو عن سؤ الثناؤم ،وان الاولى لم تلق بالثانية في معناها، وأن السابقة لم

لـلك أنكر عبد القـاهر الجرجـاني الثـروط التي وضـعها النقاد للالالـة علىى فصــاحة اللفـظ ، مثـل اسـتعمال المــألوف عنــد العـرب،وأن تخلـو مـن الغرابــة والوحشية،والخلو من النقل في النطق • وأرجع قيمة اللفظ للسياق قائلاً: (وهل يقع إن جهد،ان تتفاضل الكلمتان المفردتـن مـن غير أن ينظر إلـي مكـان تقعـان فيـه مـن التأليف والنظم،بأكثر من أن تكون هذه مألوفه مستعملة وتلك غريبـة وحشبة،او ان تكون حروف هذه أخف وامتزاجها أحسن ومما يكد اللسان أبعد ؟) اذن الذي يحد فيمـة الكلمـة اللفردة والذي يحكم عليهـا بالصــاح أو الفسـاد ،وبالجودة او الرداءة ، هو السياق الذي وردت فيه، يقول: ومما يشهـ لذللك أنكا ترى الكلمـة تروقك وتؤنسك في موضع ثم ترآها بعينها تتقل عليك وتوحشك في موضع آخر
مـن ذلك لفظ الثــئ فأنـك ترآهـا مقبولــة في موضـع وضـيفة مستكرهة في موضع ، مثال ذلك قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) دلائل الإعجاز ، ص0 ع }
\end{aligned}
$$

وقول أبي حيه
 فانك تعرف حسنها ومكانها من القوول ثم أنظر إليها في بيت التتنبي
 فانك ترأه تنقل وتضؤل حسب نبلها وحسنها فيما نقدم (1) وقد اصطلح النقاد على ان الإعراب في أواخر الكلمات والغرابة والخفة والنقل في حروفها صفات اللفظ في ذاته ، لذالك أخرج عبد القاهر كل هذه الصـ الصفات من
 تقويم الاعراب والنحفظ من اللحن يقول: (انه لايجوز اذا عد الوجوه التي تظهر بها

الهزيه أن يعد فيها الاعراب) (r)
ولعل السبب الذي جعل عبد القاهر يخرجه من دائرة الفصـاحة وردود ايـات

于俭
 الثاني رفـ المعطوف على المنصـوب والمعروف في القواعد النحويـة أن يطـابق

 غريب القران ،لأبي بكر محمد بن عبد العزيز السجستاني.
 ، يقول الجرجاني: (من جعل الاعجاز بجملته في سهولة الحروف وجريانها جاعلاً

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) دلائل الإعجاز ، ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (₹) } \\
& \text { (0) سورة النساء ، الاية با } 1 \text { ( } 1
\end{aligned}
$$

لـه فيمـا لايصح اضـافته الـي الهُ تعالى وكفى بهذا دليلاً على عدم التوفيق وشدة الضال عن الطريقُ)(1) قد وردت في القران الكريم الفاظ واساليب لم يعهدها العرب

متل تسنيّ،سلسبيل، غسلين، الرقيّ.
وروى عن ابي هريرة انه لم يكن يعرف الا كلمة المدية اسماً للسكين ، وأنه لم

 الالفاظ المفردة التي هي اوضاع اللغة لم توضع لتا لتعرف معانيها في انفسها لكن لان
(0) يضم بعضها لبغض فيعرف فيما بينها من فورائد)

ان اللفظ لا يكتّب معنى محدداً ولا يفيد فائة إلا إذا أدى وظيفة في سيا وياق ما ما فالألفاظ تستد دلالتها من علاقاتها بالكلمات السابقة لها ، أو اللاحقة لها وبناءاء ألاء على ذلك فإن الكلمة تصبح شاعرة ولوكانت عامية حين تلاثئم السياق وتتفاعل مـع غيرها، وتتأج حرارتها بإنفعال الثاعر .
 ليس من مزايا الاعجاز ، أوافق عبد القاهر في ذلك فإذا جاءت اللفظة الثقيلة النطق
 الافضل ، أن ياتي اللفظ معبراً عن ذلك ، وإلا كيف يعبر الشاعر عن المرارة وخيبة
 دليل على ذلك ، حين أسقط على النئب حالنه النفسية ، وهو ييحث عن الطعام في اطراف الصحراء لككنه لم يجد شيئًاً ، فأخذ يصيح وكأنه يستتجد بنظائره ، فجأتـه

(Y) الزبنة لأبي حاتم الرازي ، تحقيق حسين فيض الله الهمزاني دار الكاتب العربي القاهرة 90V ام ج.أ

(§) البرهان في علوم القرآن بدر الدين محمد بن عبد الله . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الأولى - دار
أحياء للكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركا
(0) دلائل الإعجاز صّپاء

وهـي اشـد منـهـ نــولاً وجوعاً .فـالنقط اللوحـة النفسـية الرئعـة التـي تمثنل تفريـغ الكبـت - والقهر بهذوء منتوتر
 شُـكا وَشَُكَت ثُمُّ إِرعَوى بَعُُ وَاِرعَوَت وقد اكد النقد الحدبث ماذهب اليـه عبد القاهر الجرجـاني في ان قيمـة الكلمـة وجودتها يحددها السياق يقول ،تسس،اليوت
(ان الكلمـات القبيحـة هي الكلمـات التي لاتجد مكانهـا الملائم لهـا بين اخوانهـا هوقد توصف بعض الكلمات بالقبح لعدم إسنواء وحداته لبعد العهد بها، أو شيخوختها وفوات زمانها،أو لانها دخيلة مستوردة، ولكنتي لا أعنقد أن أي كلمـة قد اسنّقرت في لغتها يمكن أن توصف بـالقبح أو الجمـال أن موسيقى أي كلمـة في حالـة تداخلها مـع غيرها إنما تتشـأ من علاقة هذه الكلمـة مـع الكلمات السـابقة عليهـا، مباشرة والكلمـات اللاجقة بهـا ، وسـائر الكلمـات الواردة في السباق كلـه بالاضـافة الي العلاقة الناشئة مـن معنى الكلمـة إلـي السـياق التي وردت فيـه ومعانيهـا الاخرى التتي إكتسبتتها مـن

استعمالاتها الاخرى ومما تثبره من إرتباطات كثثرة أو قليلة(ץ)
أمـا صـحة|لتزكبب أو فسـاده ، لـم يضـع عبد القاهر شـروطاً لفصـاحة التزكيب كما فعل النقاد السابقون ، لكنه حدد مقياس الصواب والخطأ، وأرجـع ذلك الي معاني النحو يقول:(فلست بواجد شبئاً برجع صـوابه ان كـان صـواباً ،وخطؤه إن كـان خطأ الـي النظم ويدخل تحت هذا الاسـم إلا وهو معنـى مـن معـاني النحو ،قد أصـيب بـه موضـعه واسـتعمل في غيـر مـاينبغي لـه ، فـلا تـرى كلامـاً قد وصـف بصـحة نظـم أوفسـاد أو وصـف بمزبـة أو فضـل فيـه ألا وأنـت تجـد مرجـع تلـك الصــحة ،وذلـك الفسادهوتلك المزبـة وذلك الفضل إلـي معاني النحو وأحكامه،ووجدْنـه يدخل في اصـل (「) من أصوله وبتصل بباب من أبوابهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { selected prose po59_60 ( } \left.)^{( }\right) \\
& \text {(Y) دلالثل الإعجاز ص (Y) }
\end{aligned}
$$

وبناءا على هذا المقياس الذي حدده بين فساد التز كيب في قول المتتبى عَجَبـاً َلَــهُ حَفِـــَا العِنــانَ بِأَنْـــلٍ قال:"(انه كان ينبغي ان يقول ما حفظ الاشياء من عادتها فيضيف المصدر إلي المفعول، فلايذكر الفاعل : ذالك لان المعنى على انه ينفي الحفظ عن انامله جملة ، اته يزعم انـه لا يكون منها أصـلاً ، واضافة الحفـا الـا الـي ضميرها في قوله: ماحفظها الاشياء يقتضي ان يكون قد اثبت لها حفظاً، ونظير ذلك ان نقول:ليس الخروج في مثل هذا الوقت من عاداتي ولا تقول: ليس خروجي في مثل هذا الوقت من عاداتي وكذللك تقول: ليس ذم الناس من شاني ، ولا تقول: ليس ذمى الناس من شاني ،لان ذلك يوجب اثبات الذم ووجوده منـك ذاك ان اضـافة المصـدر الى الفاعل يقتضي
وجوده ،وانه قد كان منه (').

اذن هنا بين فيمة الحذف وأثزه في المعنى وعندما ذكر الشاعر ما يجب حذفه
الفاعل اذا اضيف الي المصدر لان ذكره يؤدي الى اثبات المعنى المنفي
فعبد القاهر يرى أن الاغراض والمعاني هي التي توجه التنتيب والتنركيب وحينما يرى النقاد ان التكرار في التركيب يؤدي الي التتافر فإن عبد القاهر يرى ان للتكرار قيمة جمالية من ذللك فول دعبل


وقول الاخر
 وقول المتتبى:
 يقول عبد القاهر : (ليس يخفى على من له ذوق انه لو اتى موضع الظاهر في ذلك كله بالضمير فقيل: وضيف عمرو وهو يسهران معاً، وربما أمر مزاق العود وهو

أخضر وأهل الدهر دونك وهو، لعدم حسن ومزبـة لاخفاء بأمرهما ليس لان الثـر ('). ينكسر ، ولكن تكره النفس
فبالرغم من الحذف وعدم التكرار لا يفسد التزكيب ،إلا أن عبد القاهر يفضل النكرار، لاته يمنح التزكيب حسن ومزبـة ، وهو بهذا يخالف من عد التكرار لللقل وعدم الانسياب في النطق مما يخل بفصاحة التركيب ، إلا أن عبد القاهر محقاً فيما ذهب إليه ، فعلى الناقد دراسة ظاهرة التكرار في القصيدة والتنركيب ليتحقق من انـ
 الشعر الحديث منبها للقارئ لكي يلتفت الي المحنى المكرر ، أو يلتفت إلي الصور المرتبطة باللفظ المكرر ،وكثيراً مايشبر إلي سيطرة شعور توحي بـه العبارة أو اللفظة

المكرره فعلى الدارس الغوص في هذه المعاني وربطها بالمعنى العام(؟). وقوله تعالى:(قل هو اله احد اله الصدد) المراد تمكين الالوهية وإثاعة هيمنتها في النفوس ، فتتمكن منها ، وبذللك نتربى على مهابـة الحق وحده فـلا يكون في الصدور خشية الا له وحده(「). ومن ذلك قول النابغة
نَفــسُ عِصــامٍ سَـــوَّدَت عِصـــامـا وفي هذا يقول عبد القاهر : (لايخفى على من لـه ذوق حسن هذا الاظهار وأنـه له موقحاً في النفس ، وباعث للاريحية ، ولا يكون ذللك اذا قيل:(نفس عصـام سودتّه) شيئ منه البتة(\&).
ويقول محمد ابو موس :(نجده لم يقل نفس عصـام سودته وأن كان الضمير عائداً على عصـام من خير لبس، لاتـه أراد أن تقع السيادة من نفس عصـام على عصـام هكذا يلفظه) (0)
(1) دلاثل الإعجاز ص 000 - 001
( ( $)$

(₹) دلائل الإعجاز ، ص ( )


والذي لفت أنتباه الجرجاني إلي أهية التكرار مـا روي عن الصـاحب بن عباد: انـه سـأل الفضل عن السبب الذي منعه من ان يختار بيت لابن الرومـي كان من افضل ابيات القصيدة قال: انما تركته لانه أعاد السيف أربع مرات، فقال: الصـاحب لو لم يعده أربع مرات فقال:(يجهل كجهل السيف وهو منتضي،حلم كحلم السيف وهو مغدد لفسد البيت) .والبيت هو
 ثم بين الصاحب سبب الفساد ذلك إنكَ اذا حدثت عن اسم مضاف ثم اردت ان

تذكر المضاف اليه فإن البلاغة تقتضي ان تذكره بأسمه الظاهر ولا تضمره(ب) لكن لاحظ عبد القاهر أن هنـاك تراكيب ترد على هذه الصورة والاضمار لان يفسدها ومـع ذلك تتبو النفس عنـه ،ولذلك رأى أن هنالك سبياً آخر جعل النكـرار افضل من الاضمار وحين تأمل قول الجاحظ ان للتصريح عمـلاً لا يكون مثل ذلك العمل للكناية ، ولاحظ وورود النكرار في الآيات القرانية كما مر ذللك في الامتلة التي ذكرها ، تأكد ان للتكرار قيمة جمالية غير القيمة النحوية وبذا تحول النكرار من عيب . من العيوب الي قيمة جمالية وفي البيت المذكور أعلاه ترى الباحثة ان النكرار في هذا البيت أفاد النقرير ، لذلك حرص الشاعر على ذكر المسند اليه ليقرنه قرناً واضحاً بصفة البخل ، فقد اراد ان يصفه بغايــة البخـل ، حين ذكـر ان ضـيفه واحـد ومـع هذا فهـو جـائع ،وعمـر شبعان، وهذا دلالة على أن عمرو لم يكن فقيراً بل هو مستور الحال ، بأمكانه إطعام ضيفه، ثـم المقارنـة بين البيت يبـرز المفارقـة بـين عمـران وعمـرو ، ذالك مـع كثـرة ضيوفه فهم في رخاء ونعم ، وهذا مـع ضيف واحد وهو جوعان ، ثم الجملة الاخيرة تأكد مدى بخل المهجو فهو نتهير ببخل المهجو
وفي ذلك يقول: محمد محمد أبو موسى :وفي سياق الهجاء يحرص الثـاعر على ذكر المهجو مع كل نقيصة يذكرها؛ ليمرغه في هذه النقائص ويذيع إقترانه بها.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) المصدر السابق ، ص . } \\
& \text { (Y) المصدر السابق ، ص } 00 \text { - 000 - }
\end{aligned}
$$

# الفصل الرابع <br> دور المتكلمين في دراسة وسائل الإبداع ويمتوي <br> على ثلاثة هباحث: <br> المبحث الأول : السرقــات الشعربة وعلاقتتها بـالإبداع <br> المبحث الثاني : قدرات الإبداع ( سمات الشاعرية ) <br> المبحث الثالث: مؤهالات النـاقد 

## المبحث الأول

## دور المتكلمين في دراسة السرقات الشعرية وعلاقتها بالإبداع

السرقات الثـعرية من الموضوعات الخطيرة التي شغلت النقاد العرب ،لانها تتتـاول اهم مـا نــعى الـي معرفتـه الدراسـات الادبيـة، الأ وهو أصـالة كل شـاعر أو كاتب ومبلغ حريته نحو من سبقه أو عاصره من الشعراء او الكتاب فهي من الموضوعات التي ما زالت إلي اليوم موضوع بحث الادباء والنقاد في كافة البلاد وإن يكن هناك تغيير فهو في المناهج لا الاهداف، فاليوم نتنـاول دراسة التأثنرات بمن تأثثر هذا الثاعر او ذالك الكاتب (') هناللك ملاحظات جزئية في السرقة في الثشر والثـعراء،والا غاني وما اتهم بـه الفرذق وجرير وبشار وأبي تمام ومعاصريه، وعندما طل القرن الرابع الهجري انسع البحث في السرقات ، لان الشـعراء اخذوا يعيدون مـا سبقوا إليـه من معاني وصور بديعية ، فأخذو يأدون التراث الفني الذي ورثوه عن أسلافهم أداءاً جديداً ، كل حسب مهارته ، غير أن النقاد والبلاغيين كانوا لهم بالمرصـاد ، إذ أخذوا يردون أثـعارهم الي أصولها من الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث ، وشعر العصور السابقة ، فاضطرم البحث في السرقات ، وأفردت لها كتب مستقلة من اشهرها ما ألفه مـلهل بن يموت في سرقات بن نواس ، واحمد بن ابي طاهر وأحمد بن عمـار في سرقات ابي تمام ، وما ألفه ابي الضياء بشر بن يحي في سرقات البحتري عن ابي تمام ، ومحمـد بـن العـلاء السجستاني يـزعم انـه لـم يسـلم لابـي تـــام مـن معانيـه كلهـا الا

ثلاث(r)
ومن الاسباب التي دفعت النقاد الي الاهتمام بالسرقة الثعرية:
1/ الخصومة بين الثعراء التي دفعت أنصار الحديث الي التحصب لابي تمـام على انـه رأس مذهب جديد، وصـاحب طريقة مبنكرة ، ممـا دفع أنصـار القديم إلـي البحث عن مصـادر أبي تمـام وإرجاع الكثثر من معانيه وصوره إلي القدماء فكان،

هـذا بـدء الاسـراف فـي الإتهـام بالسـرقة ومحاولـــة اثجاتهـا واستقصــاؤها ،كمــا قــال الامدي:أنه لم يتتبع سرقات البحتري بنفس الاهتمام الذي تتبع بـه سرقات أبي تمـام لان احداً لم يدع أن البحتري رأس مذهباً جديداً(1) (1)
「/ويرى دكتور عبده قليقلـة أن السـرقات كانت صدى لآراء اللغوبيين، الذين يعدون أي خـروج عن أوضـاع القدماء ، خـروج على عمود الثـعر وإنحراف عن الثشاعرية مما دفع بعض المحدثيين إلي مجاراة القدماء فنهجوا نهجهم، ربما انتحلوا

شعرهم لارضاء نقادهم(Y)
r/ الحزازات الثخصـية التـي دفعت بعض النقاد الـي التحامـل علـى شـاعراً
اواكثر ورميهم بالسرقة ( ${ }^{\text {( }}$
६٪/كما يرى عبده فليقلة السرقات رد فعل للظاهر العبقرية في شعر العباقرة علينا أن نقف على الاحكام النققية التي صدرت عن السرقة ، هل هذه الاحكام استهجنت السرقة أم أعتبرت بعض انواعه نوع من الابداع؟ هذا مـا نقف عليه في الحديث عن دور المتكلمين في دراسة السرقات الثعرية وعالقته بالابداع. السرقات الشعرية عند الجاحظ
عـرض الجـاحظ لهـذه القضــية عنـدما نتــاول تسـمية العـرب الـذبان "الأقـرح" والحديث عن صورة الذبان وحكه إحدى ذراعيه ذراعه الأخرى قادته إلى الحديث عن استعمال الثـعراء معاني بعضهـ وإن أحداً منهم لـ يجيد التصـوير كمـا فعل عنترة العبسي محدداً مجالات الأخذ التي يطلق عليها اسم السرق قائلاً:
"لا يعلم في الأرض، شاعر نققام في تنثبيه معيب نام، وفي معنى غريب عجن أو في معنى شريق كريم، أو في بديع مخترع إلا وكل مـا جاء من الشعراء من بعده أو معـه إن هو لـم يعد علىى لفظـه فيسرق بعضـه أو يدعيـه بأسـره فأنـه لا يـدع أن يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكاً فيـه إلا مـا كان من عنترة في صفة الذباب فـنـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الموازنة ، ص بو9 با }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) المصدر السابق ، ص (Y (Y }
\end{aligned}
$$

وصفه فأجاد صفته، فتحامى معناه جميع الشعراء فلم يعرض لـه أحد منهم، ولقد عرض له بعض المحثين ممن كان يحسن القول فبلغ من استكراهـه لذلك المعنى ومن اضطرابه فيه أنه صار دليلاً على سوء طبعه في الشعر "(') . في هذا النص حدد مجالات الأخذ وهي التثشبيه، المغنى الغريب النـادر ، المعنى الشريف أو البديع المخترع. فالبديع هنا المعنى المبنكر الذي لم يسبق إليـي
 المعاني الششتركة ليس مجال للسرق بقوله: "والمعاني مطروحة في الطريق يعريرفيا العجمي والعربي والبدوي والقروي"(() .
فالجاحظ يرى الأفضلية في تصوير المعنى، فالدنىى موجود في كل مكان وما على الأديب إلا أن يتناوله ويصوغه صياغة جديدة، مؤكداً استحالة الأصالة والجدة النامة فائلاً: تظظرنا في الثعر القتيم والحديث فوجنا الثشاعر يستينين بخاطر الآخر ويستمد من فريحتّه ويتّمد على معناه ولفظهُ (F) .
إذاً الأخذ من المغير غير محظور إنما يرتبط بالإجادة فيه.
والجاحظ لم يصرف في الحكم على الشعراء بالسرقة ولم يستخدم لفظ سرقة إلا
نادراً إنما استخدم لفظ أخذ عن، وذهب إلى. فهو لم يكن يعنيه أن يبحث عمن سبق

 إلى الأخذ الخفي: وهو ما كان المأخوذ المعنى وحده ذاكراً أمتلة عديدة مـع تحليل بعض الأبيات.
( ( ${ }^{(Y)}$ معاهد التتصيص على شواهد التلخيص، عبدالرحيم بن أحمد العباس، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد
عالم الكتاب، بيروت.


ذكر أنواع مختلفة من السرق مثل الإحتذاء قال: "يظنـون أن الخريمي إنمـا احتّى في هذا البيت على كلام أيوب بن القرية حين قال له بعض السلاطين وما أعددت لهذا الهوقف قال ثاثثة حروف كأنهن ركب وثوف دنيا وآخرة ومعروف"(') . وضح وسيلة من الوسائل التي تجعل الأخذ من الغير عطلية فيّية مستحسنة وهي الإيجاز وأورد نماذج لها(7) .
اسـتفاد النقاد والبلاغيين مـن لـحـات الجـاحظ وإثنـاراته فزادوا في تعريفاتـه
وأقشامه.

## السرقات الشعرية عند علي بن عبدالعزير الجرجاني

 يقارب نصف الكتاب لأنها من العيوب التي رمى بها خصوم المتنبي شُعره. وقال الجرجاني: "أن السرقة داء قديم وعيب عثيق، وما زال الثـاعر يستين بخاطر الآخر ويستمد من قريحتّه ويتند على معناه ولفظه"(F) . نفهم من هذا النص أن الأصالة والجدة النامـة شبه مستحيلة وإذا تنجّنا آراء النقاد نج شبه إجماع على استحالة الأصالة التامة(5) .
 عند المحدثين يقول القاضي الجرجاني: "ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا ثـم العصر الذي بعدنا أقرب فــه إلـى المعذرة، وأبعد من المذمة، لأن مـن نقدمنا قد استغرق الدعاني وسبق إليها، وأتى على معظمها"(9) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ( البيان والثبيين ج1 / ص1 (1) } \\
& \text { (Y) المصدر السابق ص (Y) } \\
& \text { r. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الوساطة : ص (\% }
\end{aligned}
$$

فالمحدثنن أبعد من المذمة وأقرب إلى المعذرة لأن من نقدمهم استغرق المعاني وأنتوا على معظمها ولم يتركوا للمحدثين إلا بقايـا، أمـا أن تكون تركت رغبـة عنهـا واستهانة بها، أو لبعد مطلبها وإعتياص مرامها وتعذر الوصول إليها (1) والمتأخرون من الثـعراء قد سـاورهم الاعتقاد بنفاذ المعاني المبتكرة ولم يكن أمامهم من سبيل للخروج من هذه المحنة سوى الإلمام بالمعنى والثفنن في العرض والصياغة والنقاد يسوغوا هذه الطريقة وأصلوها حين أباحوا للشعراء الإلمـام بمعاني السابقين، بل أنهم مدحوا الثـاعر المجيد في ذلك حين وصفوه بالبصبر والمقتدر والحاذق، قال عبد القاصر : "والبصير اللقتندر هو الذي يلم بالمعنى فيصنع فيه مـا يصنع الحاذق حتى يضرب في الصنعة وبدق في العمل وبيدع في الصياغة" (؟) . ولهذا السبب عمل القاضي الجرجاني على تعليم الثعراء أصول السرقة الفنية باعتبارها من باب الأخذ فرسم لهم الخطوات التي يتبعونها حتى يكونوا أولى بالمعنى من مبتدعيه(
أكد القاضي الجرجاني عجز الناقد عن تحديد الأصالة في أي عمل أدبي، لأن الشاعر قد يتأثز بأفكار وأحاسيس وصور شاعر آخر وقد ينخدع النقاد فيظنون ذلك ألكا من ابتكاره بينما هو قد استمده عبر المسارب الخفية في النفس الإنسانية وأدخلـه في حوزته يقول في تعليقه على بعض الثعر الجيد لأبي الطبب: "وليس لك أن تلزمني تمييز ذلك وإفراده والتتبه عليه بأعيانه كمـا فعلـه كثير من استهن الألسن ولم يحترز من جناية التهجم فقال: معنى مفرد وبين بديع، ولم يسبق فلان إلى كذا، لأني لم أدع الإحاطة بشعر الأوائل والأواخر، بل لم أزعم أني نصفته سماعاً وقراءة، فدع الحفظ والرواية لعل المعنى الذي اسمه بهذه السمة والبيت الذي أضيفه إلى هذه الجملة في صدر ديوان لم أتصفحه أو تصفحته ولم أعثر السطر

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( الوساطة: ص }
\end{aligned}
$$

منه أو عساني أكون رويتّه ثم نسيتّه أو حفظنّه لكني أغفلت وجه الأخذ منه وطريقة الاحتذاء بهء"(1) .
ولهذا السبب حظر القاضي الجرجاني على نفسه وعلى غيره الحكم الثاعر بالسرقة موضحاً للنقاد الطريقة المثّى التي يجب أن يتبعوها بأن يقولوا: 'قال فلان
 الهشهور "()
ومن النصوص السابقة يتضتح أن من الصـوبة أن يحدد الناقد الأصـالة في العقل الأدبي للأديب، وإلى اليوم لا يزال النقاد حيارى في تحديدها أتى به كل أديب من جديد يقول جوستاف لانسون:
"تحن سععى إلى تحديد اصالة الأفراد، ولكن مهما يكن الأفراد من العظمة، فإن
 فأمعن الكتاب أصالة إنما هو إلى حد بيدي راسب من الأجيال السابقة، وبئرة للتيارات المعاصرة، وثلاثة أرباعه مكون من غير ذاته ، فلكي نجده هو في في نفسه لا بـ بد أن نفصل عنه كية كبيرة من العناصر الغريبة، يجب أن نعرف ذلك الماضي المي المتي فيه، وذلك الحاضر الذي تنرب إليه، فعندئن نستطيع أن نستخلص أصالته الحققية

وأن نققرها ونحددها ومع ذلك فلن نعرفه عند تلك المرطلة إلا معرفة احتمالية"(() . يرى عبده قليقلة أن جوستاف توارد مع عبدالعزيز الجرجاني لكن الباحثيا أنـه تأتنز بآراء الجرجاني لأن الباحث الأمريكي جوستان فون جروينام كتب عن
 الهجري ووصفه بأنه قرن الاختصاصيين الذين هجروا التعميم غير العلمي واهتموا بمعالجة التناصيل ونق النصوص وبذلك هيئوا لأصحاب العقول العظيمة الذين قفوا
$\qquad$
(1) الوساطة : ص107


( ( ) مشكلة السرقات في النقد العربي، محمد مصطفى هدارة، ص YYV.

آثارهم في القرن الخامس (') ، وباب السرقات الأدبية لم تعرفه أوربا إلا مؤخراً تحت اسم (البلاجيا) يشرعون لها في العصر الحديث ولم يستطيعوا حتى الآن ضبط
 العربي وبحث بعنوان رسالة ابن سينا في العشق وصلتّها بالحب العفيف في الغرب

وبحث آخر بعنوان آثر العرب في شعر النتروباردور (ت) بعد أن أكد استحالة الأصالة النتامة وضح الدعاني التي لا يجوز أن ينسب إلى

مستخذيها السرق وهي صنفان.
ا- عام مشترك لا ينفرد بها أحد دون أحد كتثيّيه الحسن بالثمس والقمر لأنها مقررة في النفوس يشترك فيها الفصيح والأعجم. r- الهبتذل: وهو ما سبق غليه أحدهم وفاز بفضيلة السبق ثم يغذو مستعهلاً مداولاً بين الألسن يصبر كالأول كتثيّيه الظل بالكتاب. أمـا الثالث فهو الخـاص الـني لـم ييتذل بالاستعتعال فالمعتدى عليـه سـارفاً والششارك فيه محتيّاً (8) .
فالمغى الخاص يحكم عليه بالسرق لكن إذا أخذه الثاعر وولد منه معنى آخر أو زاد فيه زيادة حسنة أو نقله إلى موضع أحق من الموضع الذي فيه يسمى نوليداً ويحسب من السرق الحسن.
وضح القاضي الجرجاني الوسائل الفنية لإخراج المعاني المشتركة المبتّنلة في صورة الطريقة المبنكرة وهي "أن ينفرد أحدهم بلفظة تستعذب أو ترتيب يستحسن أو تأكيد يوضـع موضـع أو زيـادة اهتدى إليهـا دون غيره فيريك المشترك الهبتـنل في صورة المبتنع المخترع"(0) .
(1) (أثنر القرآن في تطور النقد ، محمد زغلول ، صهr
 (T) رحلة الأدب العربي إلى أوربا، محمد مفيد الشوباثي، دار المعارف، مصر، 1977 (Y)

(0) الوساطة : ص1 الواط :

ثم نحدث من الوسائل التي تجعل سرقة المعنى الخاص عملية فنية وابتكارية يمدح فيها الآخر يقول القاضي الجرجاني: "يتث إخفاء السرق بالنقل والقلب وتغيير المنهاج، والتزتيب، وجبر ما فيه من النقيصـة والتأكيد والتعريض في حال والتصريح

في أخرى والاحتجاج"(1) .
ومـن الوسـائل التتي تجعـل السـرقة حسـنة محمـودة الإيجـاز وتأكيد المعنـى|(ب)
والنأكيد مع الإيجاز () . زيادة المعنى.
فالتصرف في المعنى المتداول والتحوير في دلالته هو الذي يخرجه من الإتباع إلى الإبداع ومن رقابـة المعاد المملول إلى جدة المستطرف الغريب حتى أذا قسته إلى غيره وجدت المعنى واحداً ثم أحسست في نفسك هزة وجدت طربـة تعلم لها أنـه تفرد بفضيلة لم ينازع فيها"(ڭ) .
ذكر الجرجاني أنواع كثيرة للسرق ومن خـلا الإطلاع عليها لم يحكم القاضي
عليها بالذم إنما امتدح معظمها ولم يعلق على الغصب والسرق، هي: ( -توارد الخواطر وهي اتفاق الثناعرين المعاصرين لبعضهما في المعاني وكل الألفاظ أو أكثرها دون قصد.
r- الخصب وهو أخذ شعر الغير قهراً دون مبالاة مثلما فعل الفرزدق حين أخذ بيت جميل غصباً(0)
ץ- الاختلاس: وهو أخذ المحنى ونقله إلى غرض جديد والعدول بـه عن وزنـه ونظمـه وعن رويـه وقافيته(¹) وسمي القاضي الثـاعر المختلس حاذقاً ممـا يدل على مقـرته الابنكارية والفنية.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( الوساطة : صع } \\
& \text { 1^7-1V9 الوساطة : ص) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الوساطة: ص ع } 0 \\
& \text { (7) الوساطة : ص99 }
\end{aligned}
$$

६- الإلمـام وهو أخذ المعنـى وبعض اللفظ في شـيء غير قلبل مـن الخفاء وصف الجرجاني هذا النوع بأنـه مفرد لأن التعب فيـه ونقلـه لا يقل من التعب في إبداعه( () .

والتبصير (「)
7- التتاسب : قال الجرجاني: "أول ما يلزمك في هذا الباب ألا تقصر السرقة على مـا ظهر ودعا إلى نفسـه دون مـا كمن ونفح عنـه صـاحبه وألا يكون همكـ ي تتبع الأبيات المتشـابهة والمعاني المتتاسخة طلب الألفاظ والظواهر دون الأغراض والمقاصد وصف هذا النوع من السرق بأنه لطيف وغامض(ث) . V- احتذاء المثال هو أن يأخذ الشاعر مذهب غيره في التفكير أو التعبير يقول الجرجاني في تعليقه على بين أبي نواس جديد: "ولست أرى شبهاً يشتركان فيـه إلا أنه أدعى احتذاء المثال"(ڭ) .
人- القلب: وهو النقض جعله الجرجاني من لطبف السرق ومثل له بأمثلة كثيرة
منها قول المتتبي:
أَنَــَّ نَقَ يضُ إِســمِهِ إِذا إِختَلَفَـت ناقض قول أبي نواس:
 9- تغيير المنهاج: وهو تغيير في النص الذي لاحظه المتأخر أو احتذاه.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الوساطة : صץ : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ديوان المتنبي شرح العكبري، صY (1) }
\end{aligned}
$$

أن كل أنواع السرقات التي ذكرها ما عدا الغصب ثلتّقي في معنى واحد وهو أخذ الفكرة أو بعضهـا أو صورتها وإن لم يكن أخذ فـظر ومحاكاة وأنها من السرقة المحمودة إذا أجاد الثاعر فيها.

## السرقات عند عبدالقاهر الجرجاني

تتـاول عبدالقاهرة السـرقات الثــرية في دلائل الإعجـاز، ولـم تتـدـى دراسـته أحدى وعشرين صفحة ذاكراً الأبيات المأخوذة بعضها من بعض من غير تحليل إلا في صور محددة وذلك عندما شرح مواد العلمـاء باللفظ أما في الأسرار فميّز بين
المعاني التي يدخلها التقاوت والتفاضل وبين غبرها.

1- المجردة استبعد عنها السرق لأنها ساذجة غفل لم تمد إليها يد بالصناعة
والكد والاجتهاد (1) .
r- والمعاني المشتركة وهي كالمجردة لا يحكم عليها بالسرق لأنها لا يختص بمعرفتها قوم دون قوم ولا يحتاج في العلم بهـا إلى رؤيـة واستتباط وتدبر فهي في حكم الغرائز المركوزة في النفوس() .
r- المعاني الخاصة التي تمتلك بالفكر والتحمل ويتوصل إليها بالتدبر والتأمل هذه قابلة للتفاوت والتفاضل.
وضح الجرجاني في كتابيه أن السرق في الصور لا في اللفظ والمعنى عندما علق على قول العلماء: "من أخذ معنى عارياً فكساه لفظاً من عنده كان أحق به" قال قولهم: "فكساه لفظاً من عنده ليس لـه وجـه سوى أن يكون اللفظ عبارة عن صورة يحدثها الثناعر أو غير الثاعر للمعنى"() .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أسرار البلاغة ص^مّ }
\end{aligned}
$$

وبرى: "إن البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان بين إنسان من إنسان، وفرس من فرس خصوصية تكون في صورة هذا ولا تكون في صورة ذالك وكذلك الأمر في المصنوعات فكان بين خانتم وخاتم وسوار من سوار ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقاً عبرنا عن ذلك الفرا وتلك البينونة بأن قلنا للمعنى في هذا صورة تختلف عن صورته في ذلك(1) . أكد أهيــة الصياغة والتصـوير في عمليـة الإبداع مبينـا فيمـة الصنعـة الفنيـة للشاعر حين أوضح: "أن المعاني ترى الواحد منها غفلاً سـاذجاً عامياً موجوداً في كلام الناس كلهم تراه نفسه وقد عمد إليـه البصبر بشأن البـلاغة وإحداث الصـي الصورة في المعاني فيصنع فيـه الحـاذق حتى يغرب في الصنعة ويدق في العمل وبيدع في الصياغة"(؟) . وحين قرن الشاعر بالنقاش والنسـاج والصـانع والمصور فهؤلاء جميعاً ينتشكلون صنعتهم من عناصر موجودة بينمـا يهتدي كل منهم إلى أوجـه من النظم والتركيب لا يهتدي إليه صاحبه قال:
"وأنك ترى الرجل قد اهتدى في الأصباغ التي عمل فيها الصورة والنقش في
 ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتييه أياها إلى ما لم يهتّ إليه صـاحبه فجاء أجل ذلك أعجب وصورته أغرب كذلك حال الشاعر والثاعر في نوجيهمها معاني النحو ورجوهd التي عملت إنها محصول النظم"(٪) .
فعبد القاهر لم يهتم بالبحث عن سارق المعنى (الصورة) عن الآخر بل اهتم بفكرة تصوير المعنى وأي الصورتين أجمل من الأخرى وركز على أن المعنى الواحد الذي يفرغه كل شـاعر في صورة تختلف عن الآخر ، كالأشياء يجمعها جنس واحد الاحد ثم تفترق بخواص ومزايا وصفات كالخاتم والخاتم والشنف والثنف، والسوار واللسوار،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) المصدر السابق: صO.V }
\end{aligned}
$$

وسائر أصناف الحلي التي يجمعها جنس واحد ثم يكون الاختلاف الثديد في الصفة والعمل"(') .
أكد عبدالقاهر في أماكن مختلفة في كتابيـ أن المفاضلة بين الشعراء تتتم عبر المقارنة بين الصور وما أضافه الثعراء للصورة المستعان بها، طبق ذلك عملياً حين قارب بين الصـور مبيناً أيهم أفضـل واستغرقت تلك المقارنـات مسـاحة واسـعة في أسرار البلاغة منها: قول بشار :
 مع قول المتتبئ:
 وقول كلثوم بن عمرو
 النتشبيه في الثغلاثة واحد كل منهم يشبه لمعان السيوف في الغبار بالكواكب في الليل إلا أن عبدالقاهر فضل بيت بشـار لما فيه من كرم الموقع ولطف التأثنير كمـا يقول: "لأنه جعل الكواكب تهاوي فأتم الشبه، عبر عن هيئة السيوف وقد سلت من


الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركاتها وكان لها في تهاويها تواقع وتداخل"(٪) ترى الباحثة أن عبدالقاهر محقاً فيما ذهب إليه فإن كلمـة تتهاوى بما أضـافته من حركـة وحيويـة للصـورة توحي بهول وعظم الموقف ممـا يتسق مـع اللياق العام للبيت وهو وصف المعركة، فالمتتبي وكلثوم بن عمرو شبه لمعان السيوف في الغبار بالكواكب في الليلة الظلماء لكن بشار أضـاف كلمة أثرت البيت وبعثت فيه الحيوية والحركة مع الإيحاء بالخوف والهول من المعركة. ذكر وسائل الصنعة الفنية التي تجعل الصورة المشتركة المبتذلة غريبة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) دلائل الإعجاز : صن (Y) }
\end{aligned}
$$

1- مدهشـة مؤثنرة في الـنفس حين قـال: إذا لحقتـه صفة وركب عليـه معنى ووصل به لطيفة، ودخل إليه من بـاب الكنايـة والتعريض والرمز والتلميح" صـار من قبيل الخاص الذي يمتلك بالفكرة والتعمل وينوصل إليه بالتنبر والثأمل"(') . r- نقل الصورة من التنثبيه إلى الاستعارة الدكنية (التشخيص) يقول في تعليقه على بعض الأبيات "هذا كلـه في أصله ومغزاه، وحقيقة معنـاه تشبيه لكن كني لك عنه وخودعت فيه وأنيت به من طريق الخلابة من مسلك السحر فصـار لذلك غريب الثـكل بـديع الفـن منيـع الجانـب" كـذلك يوهمـك بقولــه (أن الهـحاب لتنـتـحي) أن اللسـحاب حـي يعـرف ويعقـل وأنــه يقـيس فيضــه بفـيض كـف المــــوح فيخـزي ويخجل"( ${ }^{\left.()^{\prime}\right)}$

ץ- أن تجئ الصور في الهيئات التي نقع عليها الحركة.
६- تحقيق الغرابـة والنـدرة عن طريـق نقل الصـورة مـن التثـبيه العـادي إلىى التتبييه المقلوب، حسن التعليل.
0- إخفاء التشبيه بأن يكون الشبه المقصود مما لا يتسرع إليه الخاطر ولا يقع في الوهم عند بديهـة النظر إلى نظيره الذي يشبه بـه بل بعد تثيـت وتذكير و ؟؟؟ النفس عند الصورة التتي تعرفها وتحريك للوهم في استعراض ذلك واستحضـار مـا

غاب منها.
أمـا الوسـائل الفنيـة التـي تجعـل الخـاص المسـروق عمـلاً فنيـاً مبدعاً يسـتحق صاحبه الثناء والتفضيل فهي الوسائل نفسها التي تجعل المبتذل غريباً مدهثاً فالقيم الفنية الأساسية التي انطلق منها هي الندرة والغرابـة والدهشة، بعث الحيوية والحركة فأي صورة حققت هذه المبادئ هي الأفضل. ومن خـلال الوقوف على الآراء النظريـه والتطبيقية لعبد القاهر، نرى ان عبد القاهر ينطلق من موقفه العقدي في دراسته للسرقات حيث جعل السرق والاخذ يتم في المعنى والصورة وليس في اللفظ ، إلأ ان الدكتور علي مهدي زينونه يرى إن عبد

القاهر الجرجاني خرج عن خصوصيته في التفكير النقدي حيث جعل المزيـة من حيث الالفـاظ مـدللاً يقول عبـد القـاهر (ان المشـترك العـامي ، التفاضـل لا يدخلـه والتفاوت لا يصحح فيه، فأمـا اذا ركب عليه معنى ووصل بـه لطيفة ودخل اليه من باب الكناية والتعريض فقد صـار بما غير من طريقته داخـاًا في قبيل الخاص الذي يمتلك بالفكرة والتعمل)
ثم علق قائلاً اين هذا من حديثه عن الآلية الصارمة في اقتضاء المعاني
(1). بالالفاظ.

وترى الباحثة أن عبد القاهر لم يقل ان التفاضل يتم عن طريق اللفظ بل انه
اكد في دلاثل الاعجاز اقتضاء المعاني للالفاظ حيث قال:(ان المعنى لا يعبر عنه الأ بلفظ خاص واختلاف المعنى ينشأ عنه اختلاف اللفظ اما قوله:(فأما اذا ركب عليه معنى ووصل به لطيفة ودخل إليه من باب الكناية والتعريض فقد صار بما غير من طريقته داخلاً في فبيل الخاص الذي يمتللك بالفكرة والتعمل)() . فاذا رددنا النص الي سياقه الأي اقتطع منه نجد أنه يتحدث عن أخذ الثثاعر لمعنى من المعاني واخراجه في صورة أخرى كأخذ بعض العرب النتبييه المعروف كتشبيه العيون بالظباء اخرجه الي صورة أخرى هي
 فتقل الثاعر الصورة من التثببيه الي الاستعارة ، لذا صارت الصورة اكثر تأثبراً وايجاءاً بجمال الحسناء ، فال الظباء والبقر اخذوا الجيد والعين نفسهما فهي العيون نفسها لا يشبهها شبه بدليل أن النتبيه يفيد المقارنة ، بينما الاستعارة تفيد الاندماج وعبد القاهر يرى أن الاستعارة طريقة في اثبات المعنى وتأكبد له فهي لم تغير المعنى نفسه، وإنما زادته وأكدته وأثنتته ، وهذا هو ما يعنيه عبد القاهر بأمكان التعبير عن المعنى الواحد بالفاظ مختلفة ،فالمعنى هو المعنى لكن الاختلاف في الزيادة والتأكيد والاثبات مما جعله مؤثراً عن غيره .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( الإعجاز القرآني وأثزه في تطور والنقد ، علي مهي زيتونة دار المشارق بيروت ، ص r. ب. } \\
& \text { (Y) أسرار البلاغة ، ص }
\end{aligned}
$$

فأي تنيير ولو طفيف في أي جملة من الجمل يضيف للمعنى جديداً،فعبد القاهر يرى ان النظم نظم معاني ، وليس نظم الالفاط ، لان اللفظة عنده لا تصلح لانها على صفة كذا ، وإنما تصلح للالالتها على كذا اهوأن الفضل في الإستعارة فيما تثيره من رؤى وظلال وفيما تبعثا من إيحاءات وقد صرح عبد القاهر بذلك حين الإِين أوضح أن الاختلاف في التأثير والايحاء ، قائاٍٍ(لا يكون لاحدى العبارتين مزية على الاخر حتى يكون لها من المتى تأثيراً لا لا يكون لصحبتها، فاذا أفادت هذه الانه ما لا تفبد تلك فلبس عبارتين عن معنى واحد بل هما عبارتان عن معنيين اثثيّن)(1). ويرى دكتور محمد مندور أن عبد القاهر الجرجاني متناقض في كتابيه الدالاثل
 المغنى ينشأ عنه اختلاف اللفظ،على انه ذهب في اسرار البلاغة الي أمكان التنبير عن الواحد بألفاظ مختلفة (ث) ويرد عليه د.فضل حسن عباس قائلاً:(اذا استغعينا كالم عبد القاهر نجد أن دعوى النتاقض لا تستند الي دليل فهو يقرر في الالاثل نظرية النظم، والانساس الذي تنوم عليه هذه اللظرية والعمود الذي تنبني عليه جزئياتها ،هو أن إختنالف الالفاط ناشئ عن إختالف المعاني في النفس أما ما ترره في الاسبرار فهو أن هذه الصيا الصورة التي يضربها عما نريد قـ يكون بعضها اكثر تأثيراً من بعضها الالخر ،فهي تقوي

 الوضوح ولقت حـثا من قبل عن الهجاز والكناية ، وأنها لأ تغير المعنى نفسه ، و، إنما تزيد في تأكيبد واثباتها. فعبد القاهر يرى أن أي اضافة أو تنيير طفيف في جملة من الجمل أضاف إلي للمعنى جدياً بأن يجعله أكثرٌ تأثيراً

عد كل من الجاحظ والقاضي وعبد القاهر ، السرقات ضرباً من الفتية الادبية، أي أنها مجال الحذق والههارة، ولا يستطيعها كل أديب وإنما الذي يقتنـر عليها هو اليا الحاذق المبرز، الذي يستطيع أن يقطع صلة ما سرق باصله القديم، ولذلك أطلقوا على ثلك السرقة البارعة اسم حسن الاخذ وذكروا فنون أخرى تتصل بالاخذ ،اطلقوا عليهـا أسم الاقتبـس والتضميين والتلميح والاقتباس هو : أن يضمن الهنكلم كالامه كلمة من آية ،أو آية من كتاب الها اله
 الجاحظ:(كان يستحسنون ان يكون في الخطب يوم الحفل، وفي الكالام يوم الجمع آي من الترآن، فأن ذلك يورث الكالم البهاء والوقار والدقة وساس الموقع قال: عمران بن حطان ان اول خطبة خطبتها عند زياد او عند بن زيـاد ، فأعجب بهـا الناس وشهـها أبى وعمي ثم إني مررت ببعض المجالس فسمت رجالًا يقول لبعضهم ، هذا الفتى اخطب العرب، ولو كان شئ من القرآن. .
وبالوقف علي دراسة الدتكلمين للسرقات الشعرية نستطيع أن نقول النقد العربي الققيم عرف مفهوم التنتاص من خلال السرقات الثعرية كما أشار إلي ذلك د . عبد الملك مرتاض حيث قال في ختام مقالته:
"أن التتاصية كما يررهن على ذلك اثشتقاق الهصطلح نفسه، هي نبادل التأتئر والعلاقات بين نص أدبي ما ونصوص أنبية أخرى وهذه الفكرة كان الفكر النقاي العربي عرفها معرفة معققة تحت شكل السرقات الشعرية" (1) . ويرى دكتور أحمد الزغبي أن "التناص في أبسط صوره يعني أن يتضمن نص أدبي ما نصوصاً أو أفكاراً أخرى سابقة عليه عن طريق الاوتباس أو التضمين أو الثلميح أو الإثشارة من المقروء النقافي لاى الأديب" (') .
(1 (1) البيان والتنبيين ، ص 11 الا
( ( ) فكرة السرقات الأدبيـة ونظريـة النتـاص ، د . عبد الملك مرتاض - علامـات ، الجزء ، الأول المجلد الأول

$$
\text { مايو } 991 \text { ، ص } 91
$$



وقد تباينت الآراء حوله إدخال هذه المفاهيم ضمن دائرة التتاص ففريق يري أنها تـخل ضمن مصطلح التتاص بينما يري الفريق الاخر أن ثمـة فرق بين التضمين والاقتباس والسرقات وبين النتاص ومن هذه الفئة الدكتور د . خليل الموسى إلا أن الباحثه تخالفه الرأي وترى أن اللسرقة الحسنة التتي اطلق عليه أسم الاخذ والتلميح ، الاحتذاء ، الإلمـام والملاحظة والاختلاس إذا قارنا بين تعريفات هذه المصطلحات وتعريف د . خليل الموسي نجد إشنتراكاً واضحاً في الإشارة الخفية الي النص الغائب دون تصريح، فالتتاص عند خليل هو: "تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة تشكيلاً وظيفياً بحيث يغدو النص المتتاص خلاصـة لعدد من النصوص التي امحت الحدود بينها وكأنها حطام لمعدن مـا أو حطام لأنوع من المعادن أعيد تشكيلها وصياغتها تشكيلاً جديداً بحيث لا يبقى بين النص الجديد وأثشلاء النصوص السابقة سوى المادة وبعض البقع التي تثبر أو نومئ إلى النص الغائب" (') . وبقول القاضـي الجرجـاني عـن الاخـتاس: (إذا مـر بــه الغبـي المغفـل وجـدهما أجنبــين متباعدين، واذا تأملهما الفتي الذكي عرف قرابـة مـا بينهمـا والوصلة التي تجمعهما)

وإذا النتاص مصطلح غربي فإن مفهومـه عند النقاد الأوربيين لا يختلف عن مفهومـه عند العرب فالتتاص عند جوليـا كرستيفا: "امتصـاص أو تحويل لوفرة مـن النصوص" وترى أيضاً "أن كل نص عبارة عن لوحة فسيفائية لوفرة من النصوص"

ويـرى بـارت: "أن كـل نـص لا بـد أن يـوحي ويحـاكي ويؤثر لأن اللغــة التـي يستخدمها كوسيلة للتعبير هي نتاج جماعي فلا مناص من وجود التتاص أو النوالد

 (「) التتاص في معارضات البارودي، تركي المغيض، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، المجلد
التاسع، العدد الثاني، 199، صNV

النصي الذي تضمنه جملة من الاقتباسات المتوالية والمتفاعلة التي امتصت في نص جدبد أو تحولت إلى نص آخر جديد" (') .
وهنالك تعريفات كثيرة عن التتاص إلا أنها تصب في حقل واحد يجمع على أن النص حصيلة لمجموعـة من النصوص وهذا مـا أنثـار إليـه النقد القديم حين أكد إستحالة الأصالة التامة.
ذكر د. خليل الموسي أدلـة ليثبت بهـا عدم معرفة النقد العربي القديم لفكرة التتاص وهي:
1- أن السـرقات معيــار للاسـتهجان والاســتنكار والتتـاص معيــار للمــــح
والاستحسـان لكن الباحثة تعارضـه في هذا الرأي فاللقاد العرب قسموا السرقة إلى الـى مذمومـة وحسنـة. وأطلقوا عليهـا مسـيات مختلفـة مثل الاستتعانة، تغيير الدنهـاج، الإلمام، الملاحظة، وعدوها نوعاً من الفنية وعملوا على تعليم الشعراء أصول السرقة الفنية والنصوص التي تـدح السرقة الفنية كثيرة منها قول القاضي الجرجا ونـياني: "ومتى جاءت السرقة هذا المجئ لم تعد من المعايب، ولم تحص من جملة المثالب وكان صاحبها بالتفضيل أحق وبالمدح والتزكية أولى" (Y) . ץ- يـرى أن السـرقة تعتمـد السبق الزمنـي فالسـابق هـو المبدع واللاحـق هـو السارق أيضاُ أعارضه في هذا فالقاضي فضل أبوتمـام على غيره وهو متأخر عنهم عندما تتاول كل من النابغة الذبياني" (1 ق.هـ" حميد بن ثور ، أبونواس "ها (1هـ"، أبوتمام " ابץهـ" معنى بيت الأفوه الأودي " • 0 ق.هـ"
 ألم بهذا المعنى المذكورين أعلاه وكلهم سابقون لأبي تمام لكن القاضي فضّ
أبوتمام عليهم ومدح لبيد وهو متأخر زمناً عن امرئ القيس(ث) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) التتاص ومفهوم التحويل في شعر محمد عمران، الموقف الأدبي، صVگ. } \\
& \text { (Y) الوساطة ص (Y) } \\
& \text {. INV ،NT، (YV) الوساطة ص) }
\end{aligned}
$$

أما عبد القاهر اتخذ السرقات وسيلة للمقارنة بين الصور المتشابهة وإبراز أيها أفضل وفق أسس جمالية انطلق منها ولم يبحث عن السابق ومن أخذ عن من. أما الذين استخدموا العامل الزمني مقياساً لللفاضـل بين الثـعراء فهم علمـاء اللغة وهؤلاء أخرجهم النقاد من دائرة التخصص النقدي لأنهم يقيسون النقد بمقاييس اللغة التي اتخذوها للمحافظة عليها من اللحن ولهذا رفضوا المحثين. ץ- ووجه الاختلاف الثالث عند خليل الناقد العربي القديم حين يذكر السرقات يريد تهجين السـارق وذمـه والتتاص يدل على أن الآخذ متقف ومطـع، ومـاهر في نسجه، لكن النصوص النقاية تثبت خلاف ذلك قال عبدالتاهر : "البصير المقتدر هو الذي يلم بالمعنى فيصنع فيـه مـا يصنع الحاذق حتى يغرب في الصنعة ويدق في العمل ويبدع في الصياغة" (') .
البصير والمقتندر والحـاذق صفات مدح للآخذ، الدقة في العمل، الإبداع في الصياغة، والإغراب في الصنعة، ألا ندل على مهارة في النسج؟.

## قدرات الإبداع

## دور المتكامين فنى تُديد سمات الشاعر

أدرك النقاد العرب أن للشـاعر منزلـة خاصـة فاحتفلوا بـه حين نبوغـه وحفظوا أشععاره فى الصدور، وفى السطور على الكعبه، ورووهـا فى السـهول وفى النجـاد، ظــوا ان لـه شـيطانا يلغـى اليـهـ هــا الكــلام السـاحر العجيـب ، فــا هـو سـمات (1). الثناعر

الفحولة : من سمات الثاعرية عند كل من الأصمعى وأبو عمرو بن العلاء و أبوعبيدة بـن المثتى ، محمــ بـن ســلام الجمحى يقول الاصـمعى :" المـتلمس راس فحول ربيعـه"(2) ويقول عن حسـان بـن ثابت " فحل من فحول الجاهاليـه" (3) أبوعمرو بن العلاء : " فحلان من الجاهلية كانا يقويان : النابغه وبشر بن أبى خازم (4)" ويقول ايضا :" كان اوس بن حجر فحل مضر " وأبوعبيده بن المثثى يقول عن أمرئى القيس وزهير ودريد بن الصمه والنابغة "هؤلاء الشعراء الفحول " ويقول محمد بن سـلام الجمحى فى مقدمـة كتابـه طبقات فحول الشـعراء :"فاقتصـرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا "(5)
الفحوله عند الاصدعى تعنى القوة ،عندما ساله حاتم مامعنى الفحل ؟ قال يريد أن لـه مزيـة على غيره كمزيـة الفحل على سـائر الحقاق ، ثم قال بيت جرير شـاهد على ذاللك وَإِبـُ اللَبَونِ إِذا مـا لُـزَّ فَي قَرَنٍ *
(1) مدخل الي تحليل النص / عبد القادر أبوشريفة ، حسين لاقي قزقا ، دار الفكر عمان ، ط٪ ، . . . . . ص، ص
(3) الشعر والشعراء ، ج1 ، صه.
(4) المرشح ، ص (3)
(5) طبقات فحولة الشعراء ، ج ا ، ص \&

فالفحولـه صـفة تتـاقض صـفة اللـين، وهـى القـوة فوصـف الثــاعر بالفحولـة ومقارنته بالفحل من الابل إنمـا يعنى إقتّداره وتمكنـه وخصـوبة شـاعرنيه ومواصـلته العطاء الفنى ثم أطلقت الفحولـة لترادف القدره الفائقة التى تجمع بين رواية الثـعر

وابداعه وقد قالوا: إن الثاعر الفحل هو الراوية " يريدون أنـ إذا روى استفحل"(1) والذكورة من لوازم الفحولة تدل على القوة والاقتدار، وقد وردت في كثثر من النصـوص صفه للثـاعر وشبطانه وأبياتـه على السـواء ، لهـذا افتخر بعضـهـ أن شيطانه ذكر وشياطين غيره إناث

 فالـذكوره اذن معيـار القوه والتـتكن والخصـوبـه ، فــا معيـار الفحولــه ،مقيـاس الفحولـه عند الاصمعى و بن سـام الجمحى ،هو سعة التصرف فى فنون الثـر ، وكثرة الإنتاج الشعرى. لذلك قدم الاصمعى بشاراً على مروان حين قال :(بشار سلك طريقا لم يسلكه أحد ، وانفرد بـه وأحسن ، وهو أكثر في فنون الثـر ، وأقوى على التصرف وأكثر وأغزر بديعاً ، مروان اخذ بمسالك الاوائل . ولهذا السبب أيضا قدم بن سـلام كثير عزة على استاذه جميل مـع اقتتاعـه ان جميل كـان أرسـخ قدماً فى الغزل وأطول باعا فى العشق وأصدق صبابة من كثير قال : (3)(إن لكثير من فنون الشعر ماليس لجميل)

وقـال الآمدى : (ولهـا كـان اهـل الحجـاز يقدمونـه مـن أجـل نسييه وحسـن
تصرفه فيه)(4)
(1) العمدة جا ، ص \&
(2) الحماسة البصريه ، أبو علي أحمد بن محمد ، شرح ديوان الحماسة ، تحقق ، أمين و عبد السلام هارون ،

$$
\begin{align*}
& \text { (3) طبقات فحول الشعراء ، ص } 9 \text { ، } 9 \text { ، } \\
& \text { الهوازنة ، ص بr بات } \tag{4}
\end{align*}
$$

وسعة التصرف تكون فى أغراض الشعر وفنونه وفى معاينه وأخيلته وقد قدم البحترى الفرذق لهذا السبب قائلا :
"لانه يتصرف فى المعانى فيما لا يتصرف فيه جرير ، ويورد فى شعره من كل قصيدة خـلاف مـيورده فى الأخرى ، وجربر يكرر فـى هجاء الفرذق ذكر الزبير

وجعثن والنوار ، وأنه فين مجاشع، ولايذكر شيئا غير هذا"(1)
 مذاهبـه فهو الشـاعر الكامل، ولهـا كـان ذو الرمـه ربع شـاعر لانـه ؛ "مـا أحسن أن يمدح ولا أحسن أن يفخر يقع فى ذاللك كله دونا وإنما يحسن التتثبيه فهو ربع شاعر "

وقد أوضح بن قتتيبه ذاللك حيث وصف ذو الرمه قائلا : (احسن الناس تشبيها وأوصفهم لرمل وهاجره وفلاة وقواد وحبة فإذا صـار إلى
(3) المديح والهجاء خانه الطبع وذالك الذى آخره عن الفحول أماالمقياس الثانى :فهو كثرة الإنتاج الثـعري يقول الاصمدعي عن سـامة بن

جندل: (لوكان زاد شبئا كان فحلاً فهو يحتاج الى خمس، أو ست قصائد) (4) وقـال بن سـلام عن الطبقـة الرابعـة مـن الجـاهلين (أربــة رهط فحـول شــراء موضعهم مع الاوائل ،وإنما أخل بهم فلـة شـرهم بايدى الرواة وهم : طرفه بن العبد وعلقمة بن عبده ، عبيد بن الابرص وعدى بن زيد.) اما المقياس الثالث فهو التفرع ذكر أحمد محمد عبيد صـاحب كتاب دراسات فى الثـعر العربى القديم، يرى أن الاصمعى أخرج شـعراء كبار عن الفحولـه لانهم


الاصمعى :
(1) الصناعتية ، أبو هلا العسكري ، تحققق علي محمد البجاوي ، محمد ابوالفضلابراهيم (الحلبي القاهرة

$$
\begin{aligned}
& \text { د.ت) ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (3) الشعر والشعراء ، ص (3 (3 }
\end{aligned}
$$

(4) دراسات في الشعر العربي القديم ، أحمد محمد عبيد ، أبوظبي ، بيروت ، دار الانتشار ، 1 (. بTم ، ص
"هؤلاء أشهر الفرسان ومثلهم العباس بن مروان السلمى" ولم يقل انهم فخول . ويقول عن حاتم الطائى :(إنما يعد بكرم) ولم يقل أنـه فحل : ويقول عن عروة بن الورد :(شاعر كريم وليس بفحل)
كما نفى الثعراءالصعاليك عن الفحولة ، يقول عن سليك بن السلكه وليس من
(1) الفحول ولا من الفرسان ولكنه من الذين يفزون فيعدون على أرجلهم إن كانت هذه سمات الثاعريه ومقايسها عند السابقين فما هى عند المتكلمين ما دورهم فى ذلك؟ دور الجاحظ فى تحديد سمات الشاعر

أولاً: الفحولة:
قال الجاحظ الشـاعر الخنذيذ هو الفحل : وهو الذى يجمع الي جودة شعره روايه الجيد من شعر غيره فال رؤبه بن العجاج الفحوله هم الرواة (2) .
فالخنذيذ هو الفحل وعرفنا ان الفحولـه تـنـى القـرة علي قول الثـعر والتـككن والخصوبة ومواصلة العطاء فى ذاللك ـ وهنا تعنى القدره الفائقه التى تجمع بين روايـة الثعر الجيد والإبداع لانها تمكن الثاعر من إحتذاء النموذج الجيد
ورد فى البيان (من الشـراء العرب من يدع القصيبه تـكث عنده حولا كرتيا (كاملا) ،وزمناً طوباً يردد فيها نظره و يجيل فيها عقله ، ويقلب فيها رأيـه ، وكانوا يسمون تلك القصــائد الحوليـات والمقلدات والمنقــات ليصبر قائلهـا فحـلاً خنذيـاً

وشاعرا مفلقاً) (2)
ناحظ أن الجاحظ وصف الشعراء الذين عرفوا بروايـة الثـر ، وبتتقيح شعرهم بالفحوله ثم الحقها بالخنذيذ الذى يجمع بين رواية الثعر الجيد وهذا دليل على تاكيد اهيـة الروايـه فى تمكن الثـاعر واقتداره في تجويد شـره ثم وصفه بـالمفلق : كــا تشير أصوات هذه الكلمة، تحنى الثق والقطع بقوه فالقاف تدل على القوة ،الفاء للشق

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) دراسات في الشعر العربي القديم، أحمد محمد عبيد، صYY-1 (1) TYY } \\
& \text { (2) البيان جr صد } \\
& \text { (3) البيان والتنيّ جץ ، ، ص }
\end{aligned}
$$

والقطع : وهى تشبر الى القدره الفائقه على استدعاء الكلمات والصور والسرعة فى
. تتظيمها
ثُانيا : ومن أهم مكونات الثاعرية عند الجاحظ الطبع - أثشار الى ذالك حين أورد حدبث أبى داؤد بن حريَر الأيادى عن صفات الخطيب قال : (رأس الخطابه الطبع وعمودها الاربـة وجناحاها روايـة الكالام، وحليها الاعـا
(1) وبهاؤها تخير الالفاظ)

و قد أكد الجاحظ على أهمية هذه الصفة ودورها فى تكون الثـاعرية ، عندما أنثـار فى الحيوان إلى أن بـن حنيفه (مـع كثرة عددهم وشدة بأسـهم وكثرة وقائعهم وحسد العرب لهم ، لم تز قبيلة قط أقل شعرا هنهم وفى إخواتهم عجل قصيد ورجز ، وشـعراء رجـازون ، وليس كـلك وهم مـن الشـر كمـا علمت ، وكذالك عبد القيس النازلة قرى البحرين ، فقد تعرف أن طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة ، وتقيف أهل دار ناهيك بها خصباً وطيباً وهم وإن كان شعرهم أقل فإن ذاللك يدل على طبع فى الثعر عجييب ، وليس ذاللك من قبل رداءة الغذاء ، لا من قلة الخصب الثاغل الفتى عن الناس ، وإنما ذاللك عن قدر ما قسم الهَ لهم من الحظوظ والغرائز والبلاد و الاعراق .... وبنو الحارث بن كعب لم يكن لهم فى الجاهليه كيبر حظ فى الثعر ، ولهم فى الاسلام شعراء مفلقون)(1)
أرجع الجاحظ فلة الثـر عند بنى حنيفة ، والأوس والخزرج ، وعبد القيس ، إلى الطبع فهو العامل الاساسى فى وجود الشعر وقلته ، مخالفاً فى ذاللك ما ذهب إليه بن سلام الجمىى حيث أرجع قلة|الثعر فى مكة والطائف وعُمان إلى عدم وجود الحرب والفتن بيت أحياء تلـك الأقاليم ، بـل أنـه يرفض كل الـوافع الخارجيـة مـن الخصب والغنى وفرة الغذاء ويقصره على الطبع ، فهو أهم عنصر نوعي فى تكون الاديب بصفة عامة بل أنه أرجع تفاوت الادباء فى الموهبة الفنيه إلى الطبع قال :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) البيان والتثبين ج1 ص \& \& } \\
& \text { (2) الحيوان ج ع ص }
\end{aligned}
$$

(فقد يكون الرجل لـ طبيعة فى الحساب ، وليس لـه طبيعة فى الكلام ، وتكون لـه طبيعة فى التجاره ، وليست لـه طبيعه فى الفلاحـة وتكون لـه طبيعة فـالحداء او فى التعبير او فى القراءة او الا لحان وليست لـه طبيعة فى الغناء ، وإن كانت هذه الانـواع كلهـا ترجـع الـى تـاليف اللحـون .... ويكـون لــه طبـع فـى تـاليف الرسـائل (1الخطب. والاسجاع ولا يكون له طبع فى قرض بيت شعر، ومثل هذا كثير جدا (1) وقد أكـد الجـاحظ دور الطبـع فـى الاجـادة فـى نــوع أدبـى دون نـوع ، أو فـى موضوع دون سواه تطبيقا ، حين وضح أن نصيباً رؤبة لا يجيدان الهجاء ، والكميت بن زيد لا يقول إلا القصـائد الطوال ، دون القصـار ، أمـا عبد الحميد الكاتب وبن المقفع مـع بلاغتهمـا فـى النثر لـ يستطيعا مـن الثـعر إلامـا لايذكر . كمـا أن مـن الثعراء من لا يستطيعون مجاوزة الرجز إلى القصيد ، ومنهم من يجمعهما ومنهم من يخطب ، ومـن لايستطيع الخطابـة، وكذاللك حـال الخطبـاء فى قريض الثـعر والشاعر نفسه قد تختلف حالاته (2)
فالطبع هذه الصفه الفطريه التى تختلف فى الفنان عن غيره ، والتى تختلف فى الفنان نفسه فى إجادته لنوع أدبى دون نوع ، وارباب المعارف عموما فى معرفتّة دون غيرها
فالجاحظ محقاً حين جعل للطبع أثراً واضحاً فى تكون الثـاعريه ،وفي إختلاف الشعراء ، فإن طبيعة النفس كثيرة الأهمية فى توليد التجربة الشعريه، لأنها هى التى تقرر قيمة المؤثرات الخارجيه ، وهى التى تصطرع معها وتذكي في وجدان الثاعر حالة التلبس والغموض التى تتشحذ الذهول الثعرى(3) . فطبيعة الانسان لها أثنزها فى التجربـة الثنعرية، فرثاء المتنبى يختلف عن رثـاء بن الرومى بالرغم من أنهما تعرضهـا لمؤثر واحد هو الموت ،إلا أن المتتبى متجلد

(3) التصوير الثعرى (رؤية نقديه لبلاغتنا العربيه ص 00)

الموقفان المتتاقضـان يعودان إلى طبع الثـاعرين ، فالمتتبى طبعـه شـامخ متماسك يري أن الإنسـان فوق المحن ، وبن الرومـى يرى الحياة فجيعـة مستمرة لاقبـل لهـا
(1). بالصمود امام حتمية الأقارار والمصائر المان
 على إن هذا الثنـاعر مطبوعاً دون غيره إرتبط الطبع بالقدره على القول بديهـة و إرتجالاً ، من ذالكى مـأورده الجاحظ فى البيان والتبين أن ثمامـة بن أثنرس وصف جعفر بن يحيى قائلا : (مارأيت احداً ، كان لا يتحبس، ولا يتوقف ،ولا يتلجلج ،وولا يتتحنح هولا يرتقب لفظا ،قد استدعاه من بُعد أثند اقتدارا ولا أقل تكلفا من جعفر بن (2) يحبى

ويقول الجاحظ :(وكل شئ للعرب فإنما هو بديهـة وإرتجال وكانـه إلهام وليست هنالك معاناه ولا مكابدة ،ولا أجالة فكر ولا إستعانة، وإنمـا هو إن يصرف وهمـه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام ،أو حيث يمتح على رأس بئر ،أو يحدو بعير ،أو عند المقارعة والمناقلة، أو عند صراع، أو فى حرب ،مما هو إلا أن يصرف وهـه إلى جملـة المذهب ، وإلـى إلعمود الذى إليـه يقصد فتاتيـه المعـانى إرسـالاً وتتثال عليـه الألفاظ إنثيالا، وكانوا أميين لا يكتبون ،ومطبوعين لا يتكلفون، وكان الكـلام الجيد عندهم أظهرو أكثر وهم عليه أقدر) (3) فالتلقائية والتنقف، ارسال المعانى وانثيالها وعدم التتحنح والتحبس وعدم التلجلج - تعنـى المقدره على القول والإستجابه للمواقف بسرعة وهو مـاأطلق عليـه القول ارتجالاً وعلى البديهة وهى تعرف بالطلاقه التعبيرية

ثالثا: الثقافة
يؤكد الجاحظ على أهيــة الثقافـه للشاعر موضحاً ان الاديب إذا اعتمد على
 القريحة كما أن رعاية الموهبه بالثقافة يؤدى إلى أبرازها وصقلها يقول :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نماذج في النقد الأدبي وتحليل النصوص، ايليا الحاوى ص }
\end{aligned}
$$

(أنا أوصيك ،لاتدع إلتماس البيان والتنيين أن ظنتت ان للك فيهما طبيعة وانهما يناسبانك بعض المناسبه ويثـاكالانك بعض المشـاكلـه، ولا تهمـل طبيعتّك فيسـتولى الإهمال على قوة القريحة ويستبدبك سؤ العادة فإذا كنت ذا بيان، وأحسست نفسك بـالنفوذ فى الخطابـة ، أو البلاغـه أو بقوة المــة يوم الحفل فـلا تقصـر فى إلتمـاس أعلاها سورة وأرفعها فى البيان منزلة)
لانشك أن وراء الإبداع موهبة مبدعة إلا أن الموهبة تبدو قاصرة إذا لم تخص بالتقافة ، فلابد للأدبب من التقافة بآداب أمته وأن بستضئ بخبرات السابقين وبستنير بمـا أستجلوه من غوامض الطبيعـة والحيـاة الإنسانيـة ثم ينفذ بعد ذلك بأثـعة عقلـه

ونفسه إلي مالم يتمتل في خاطر أديب من قبله (「)
والتقافـة لا تتنـي تلـك المجموعـة مـن المعلومـات التـي تحفظهـا الــاكرة ، أو يختزنها الذهن ، إنما تعني تلك التي تتصهر في شخصية الأديب وتذوب فيها فتغدو جزء منـه ، فهي تهب الأديب ما أدركته الإنسانية في عمرها الطوبل من تجارب ، ومعارف ، وتصله بروح الأشياء فيكثف الكل من ضمن الجزء وهي التي تبصر الوحدة في الاختلاف والديمومة عبر التغيير
فالأشياء قد تختلف في ظاهرها لكنها تتفق في مضمرها ، فهي باعث الشمول والعمق فالخنساء حزنت حزنا عميقاً علي وفاة أخيها فبكته بكاءاً حاراً أما أبو العـاء انطلق من موت صديقه إلي واقع الموت ، ثم إلي واقع الوجود ناعياً علي الحياة باطلها وعبثها وسخف من يتشبثون بها ، فمعظم الآثار الفنية الخالدة تستمد قيمتها
() . من قدرة الأديب علي الرؤية

فالنقافة تجعل الإنسـان أعمق تفكيراً وأحسن نرتيباً للمعاني وأكثر قدرة علـي التعبير وهي تدكن المواطن من أن يكون أنساناً قادراً بتكوينه الفكري والجسدي علي أِيا خدمة الحياة ، حياته هو ، وحياة الجماعة التي هو أحد أفرادها ، ورانـا وحياة العالم الذي
 وللخيال دوره الفعال في الابتكار في كافة المجالات العلمية والصناعية والأدبية . سمات الثشاعر عند عبد العزيز الجرجاني
(1) البيان والثنيين ج (Y7 ص



عد القاضي الجرجاني الطبع من أهم سمات الشاعر حيث قال:(انا اقول أيدك الها أن الشـر علم مـن علوم العرب يشترك فيـه الطبع والروايـة والذكاء ، ثم تكون
الاربة مادة له وقوة لكل واحد من اسبابه)(1).

وفي هذا النص حدد القاضي الجرجاني ثلاثة اركان باعتبارها قدرات اساسية يجب نوفرها في المبدع وهي الطبع،الرواية،الذكاء،ثم الدربة وسيلة لتتمية هذه القدرات فالطبع يعني بـه الجرجاني مـا يسمى الآن الاستعداد:وهو مجموعة الخصـال الـوال النفسية التي تهيئ كل انسان الي مزاولة عمل ما في الحياة بإحسان وإنقان، أو هو القوة التي تيسر لمن وجدت فيه سبيل النجاح(ث) . فالطبع بهذا المعنى هو سر النبوغ وسببه الاول سواء كان ذلك في العلم أو الفن.ولذلك أن القاضـي الجرجـاني أوضـح مكانـة الطبع في تحديـ سمات الثـاعرية مبيناً لولا الطبع لتساوى رواة الشعر في حظهم منه،فقد قيل أن زهيراً كان راويـة أوس
 هؤلاء في الشعر حيث تراهم وكان عبيد راوية الاعشى ولم تسمع له كلمـة تامة ، كما لم يسمع لحين راويـة جرير ومحمد بن سهل راوية الكميت ، والسائب راويـة كثير ، (T) الرواة منه ولكانوا سواء في الققرة عليه او العجز عنه. والرواية احدى الاركان المهمة عند القاضي الجرجاني في بناء شخصية الاديب ، وهـو لا يفصـل في هذه القضـية بين القديم والمحدث ، والجـاهلى والمخضـرم ، الـا والاعرابي والمولد، لكنـه يرى حاجـة المحدث الـي الروايـة أمس ، ويجده الـي كثرة الحفظ افقر، فأذا استكثفت عن هذه الحالـة ووجدت سببها والعلة فيها أن المحدث الذي لا يمكنه تتـاول الفاظ العرب الا روايـة "(ومـلاك الروايـة الحفظ وكانـا تروي وتحفظ ويعرف بعضـهـا بروايـة بعض كمـا فيـل أن زهيرا كـان راويـه أوس أن الحطيئة راوية زهير ، وأن أبا ذؤيب روايـة ساعدة بن جؤبـة ، فبلغ هؤلاء في الشعر
(1) الوساطة ، ص ع 1
(Y) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ، ص ب Y (Y)
(Y) الوساطة ، ص 10

حيث تراهم وكان عبيد راوية الاعشى ولم تسمع له كلمة تامة ، كما لم يسمع لحسين رواية جرير ومحمد بن سـل راويـة الكميت ، والسائب راوية كثير غير أنها بالطبع أشثد ثقة وإليه أكثر إستئناساً ( (1) وقد نظر الي الروايـة نظرة تاريخية ، وهو يذكر أن زهيراً كان راويـة أوس، وأن الحطيئة كان راوية زهير ، وأن ابـا (ذؤبب) كان راوية ساعدة بـن جؤبـة ، وهذه النظرة التاريخية إلي الرواية هي شيئ جديد مبتكر ، سبق الجرجاني اليه وكاد أن ينفرد بـه وهذا يعني إدراكه لأثر الرواية في تكوين الشاعرية.
 والاديب مـن وجهـة النظر الفنية،فالثـاعر كمـا يقول بـن رشـيق :مـأخوذ بكل عـم مطلوب بكل مكرمة الشعر واحتمال كل مـا حمل من نحو ولغة وفقه وجبر وحسـاب وفريضـة ومــادام الامـر كذلك فواجب عليـه أن ياخذ نفسـه بحفظ الثــر ، ومعرفـة النسبب ، وأيـام العرب ليستعمل بعض ذلك فيمـا يريــه مـن ذكر الاثـار، وضـرب الامثال،وقد كان الشـاعر من المطبوعين المنقدمين يفضل اصحابه بروايـة الشـعر، ومعرفة الاخبار ، والثلنمذة لمن فوقه من الشعراء.
 الدراسـات النفسية الحديثة التني تبحث عن وسـائل الابداع تطلق عليه اسم الاطـار الثـعري والمعنى المبسط الموجز للاطـار الثـعري هو :الاطـلاع على اثار الثـعراء اللسابقين ويرى المحدثون أن الثاعر لن يتوفر له الانتاج ، مالم يتوفر له هذا الاطار الثـعري ، وفي ذلك يقول:يوسف مـراد(ان لم يكن الثـاعر أو الاديب أو الفنـان ذا تقافة واسعة واجهد عقلـه في اكتنسابها لمـا أتيح لـه أن يصوغ الايـات الفنيـة الخالدة التي تطوي الدهور طياً بدون أن تفتقد روعتها ،بل تزداد جمالاً كلما اتسعت آفاق (「) الانسان التقافية وأصبح أوسع فهماً وأنفذ بصراً والي ذلك ذهب رينولاز فهو يؤكد ضرورة تقليد النماذج القديمة في الشعر بعد دراستها دراسة وافية لتتير العقل ، وتوفر مجهود الثناعر ، ولكنه يطلب من الثاعر

الا يقلد المعاني الجزئية بل عليه أن يقلد المفهوم العام وأسلوب التفكير فيما ينقل ثم يسـتطرد، قـائلاً:(أن التفكيـر الصـحيح ميـدان مفتوح لكـل مـن يريـد التفـوق علـى

الاقدمين).
والـذكاء مـن مقومـات الثخصية الادبيـة عنـد القاضــي الجرجـاني ، وهـو التصرف في الصـوبة التي تعرض لصـاحبها والبحث فيها عن حل يبددها ، وهو الذي يجمع كثيراً من المتفرقات في جانب واحدهويعثر على اكثر من حل للمسألة ('). الواحدة لانه متحمل بكثير من عناصر الخيال ولهذا كان من الاركان الاساسية لللنبوغ، فالذكاء صنو الطبع في نظر الجرجاني فقد قرنـه بـه وعطفه عليهه ، وهو يحلل الموهبـة الثـعرية ،فالذكاء والطبع متسـاندان

تتكون منهما في النهاية نقطة ارتكاز تتجمع عندها كل القوى الفكرية والادبية. (Y) وليس مـن شك في لزوم الذكاء للثـاعر فعمليـة الخلق والابداع عمليـة شـاقة
تكتتفهـا الصـعوبات مـن كـل وجــه ، ولابــــ للثــاعر مـن ذكــاء حـاد ليقهـر هـذه الصعوبات، هذه اللفتة الي الذكاء وأثره في نتوير الذهن ، وتتثبط الخيال ، تحسب من فضل الجرجاني دون سائر النقاد فهو أول من تتبه اليه ، ونص عليه من القمماء ، بينما اكتفى غيره بالطبع في هذا المجال وهمـا يلنقـان في الذكاء الفطري لا في الذكاء الدكتسب بالنقافة والخبرة المتحصلة بالتجربة والمران (؟). واما النصرف والغزارة والاقتدار ، أثنار إليها الجرجاني إلي أنها أحدى الوسائل التي تدل على الثـاعرية ، يقول الجرجاني:(تقدم شـاعراً لما في شـره من ابداع يدل على الفطنة والذكاء وتصرف لا يصدر إلا عن غزارة وإقتار ) (\& والتصرف يعني القرة على النتوع وتغيير زاوية الرؤية ، بالتصرف في الاخيلة والمعاني والمعجم مما يحرر القريحة من الجمود أو التصلب أو التنثبث بوجهة واحدة وهذه السمة مـن محكات الفحولـة والشـاعرية ، ولذلك يقول بـن رشيق:(فالثـاعر لا

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ، ص Y Y (Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) القاضي الجرجاني والنقد الأدبي ، عبده قليقلة ، ص (Y) } \\
& \text { (₹) الوساطة للجرجاني ، ص £ }
\end{aligned}
$$

يحوز قصبة السبق حتى يكون متصرفاً في أنواع الثـعر من جد وهزل ، وإلا يكون في التثنيبه أبدع منه في الرثاء وولا في الدديح أنفذ منه في الهجاء ، ونياء ولا في الافتخار أبلغ منه في الاعتتار ولا في واحد مما ذكر أبعد منه صوناً ، في سائرها فإنا فإنه متى
 على القول في كل فن هفالتصرف والاوتتار والغزارة تغني التنتوع في أغراض الشـر الشار ، ومعانيه وأخيلته وهذا ما يعرف في الدرسات النقفية والنفسية الحديثة ، بأسم المرونة في النفكير ،والمرونة الفكرية تنني المقرة العقلية على تغيير زاوية الثفكير عن الذي

يجمد تفكيره في اتجاه معين () الاربة
بعد أن ذكر الجرجاني أن الشـر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذاءاء ، جعل الاربة مادة له وقوة لكل وأحـ من أسبابهـهوالداربة هي المران
 طريق النقلم وليس من شك في أن كثّرة التمرس بالشئ ومداومـة الاوبـال عليه ، ،

 يستغني عنها أي انسـان مهما كان حظه من الفطنـة والتقافـة والطبع ، وإلي هذا ذهب رنشاردز وهو ينظر الي الشعر على أنه مهارة مكتسبة ثُم أنها تأكدت بالمران وأثره في كسب المهارات المختّفة(\%).

Vo العدة لإلبن رشبق ، ج (Y) ،
() الإبداع ، عبد الحليم محمود السيد، دار المعارف القاهرة ، ص
(؟) النقد الأدبي ومدارسه ، لسنانلي هايمن ، نترجمة إحسان عباس ومحمد يوسف نجم دار النقافة بيروت
1901

## دور الباققاني في تحديد سمات الثثاعر

تتـاول البـاقاني قدرات الابـداع عنـدما تحدث عـن البلاغـة قـال :(ثم بعد هذا الكالم الدائر في محاوراتهم والتفاوت فيه أكثر لأن التعمل فيه أقل إلا من غزارة طبع أو فطانـة تصنع وتكلف)(1) وفي حديثه عن ذم الثعر ذكر أن الثـاعر يفطن لمـا لا لا لا لا لا

يفطن له غيره (r)
فالفطنة هنا تعني تلك القدرة التي تجعل الثاعر يبدو وكأنه يستمد معرفته من عالم غير منظور ، أو ينلقى عن رئي يكشف له حجب الأشياء ليستتبطها وبستتطقها ليبرز مـا بينهـا مـن صــأت خفيـة ، اذا ابصرها غير الشـاعر لم يكد يراها،فكأنمـا
 إلي قدرة أخرى من قدرات الابداع وهي لطف اللسان حين قال:(وقد اجمعوا أن من أحـنق المصـورين ، مـن صــور البـاكي المتضــاحك ، والبـاكي الحزينهوالضــاحكا المتباكي،والضاحك المستبشر ،و كما أنه يحتناج الي يد في تصوير هذه الامثلة فكذللك يحتّاج إلي لطف اللسان ، والطبع في تصوبر ما في النفس للغير )(5) ولعل الباقاني يشبر بلطف اللسان الي الطلاقة التعبيريـة ، وهي : القدرة على التعبير عن الأفكار وسـهولة صياغنها في كلمـات ، أو صـور ،للتعبير عن هذه الأفكار بطريقة تكون متصلة بغيرها وملائمة لها
وللشاعرية مؤهلات اخرى ذكرها الباقلاني حيث قال:(الثـاعر يعرف بالبديهـة وحدة الخاطر ونفاذ الطبع وسرعة النظم، يرتجل القول إرتجالاً ويطبعه عفواً صفواً فلا يقعد به عن قوم قد تعبوا وكدوا أنفسهم وجاهدوا خواطرهم) وقد أثنار الباقلاني في هذا النص الي أمر مهم جداً حيث اوضـح أن أن الثناعر يتميز بنفاذ الطبع أي بمعنى أن للشـاعر احسـاس عـال تختلف درجتـه عن درجـة الاحساس عند الاخرين ، ويرى د.بدوي طبانة أن الاحساس طبقات ، وليس بطبقة
() مفهوم الإبداع في الفكر النقني عند العرب ، محمد طه عصر ، ص ITV

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) إعجاز القرآن للباقاني ، ص } 1 \text { ص } \\
& \text { VV المرجع السابق ، ص (Y) } \\
& \text { ( ) إعجاز القرآن ، ص ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

واحدة بين جميع الناس و كل طبقة من هذه الطبقات ، هي لغز مغلق بالنسبة إلي من يقفون دونها ، ولا يرتفعون اليها ، وأن الفن والادب وجدان لكنـه وجدان انسـان ،

ولن بكمل الانسان بغير ارنفاع في طبقة الحس وارنفاع في طبقة التفكبر (') والي هذا أشنار ستاندال حيث قال:(أن الحساسية تلتمهني فما يمس الاخرين
()() مساً يجرحني أنا جرحاً وتتزف دمائي

أمـا سـرعة النظم وهـي نقابـل التذكر التلقـائي عنـد الدراسـات الحديثـة ، وهـي خطور الذكريات في الذهن بـدون أن بكون هنـاك دائمـاً مناسبات ظـاهرة لخطورهـا ،والنوع الاول من النذكر الذي تنبح فيه قوة التخيل يعتمد على فكرة تداعي المعاني أي نرابطها أثناء التخبل أو أثناء التفكير ، فهي اذن عملية تذكر تلقائي يعتمد عليها

الخيال في إنتاج الصور وهذا دليل على قوة الذاكرة (٪) فإستندعاء الكلمـات والمعاني والصـور والسرعة في نظمها وادائها حتى تبدو وكأنها انسياب تلقائي فاض بـه الطبع دون كد أو معاناة ، وهي أيضاً تعرف بالطلاقة النعبيربة عند الدراسات التي تبحث عن قدرات الابداع عند المبدعين . وقوله: ارتجال القول ارتجالاً ، وهو أيضاً مصطلح يشبر الي الطلاقة التعبيريـة وهو حين بقتزن بالتحدي والإعجاز يسمى ارتجالاً ، حيث نتّاعى الابيات على وتيرة واحدة وكأنها قد أعدت من قبل ولكي تكون سمة إبداعيـة لابد أن نتوافر فيها السرعة والدقة دون أن يبطئ القائل أو يخطئ أو بتعلثم (ڭ٪ . سمات الثاعر عند عبد القاهر الجرجاني
من أهم مؤهلات الشـاعرية عند عبد القاهر ، ملكة الخيال ،(أن الصنعة انمـا يمـد باعهـا وبنشـر شـعاعها ويتنـع ميـدانها وتتفـرع أفنانهـا حيـث يعتمـد الاتشــاع


ص
(
Y (Y .


ويزيد،ويبئئ في أختراع الصورة ويعيد ويصادف مضطرباً كيف شاء واسعاً مدداً من
(المعاني متتابعاً) (1)
 القاهر :فالخيال هو الملكة القادرة على توليد الصور ،فالخيال قوة فعالة تعطي الشعر خصوبته وحيويته ، فهو نشاط عقلي روحي يعمل على جمـ أثتـات من الصـور

 والمهنس ، وعالم الطبيعة والكيمياء، والذرة ، لانهم لا يستطيعون تجاوز مهنتهم
 وقد أكد عبد القاهر أهية الخيال في إبتداع الصور قائلاً (أن طريق الهجاز

هو الذي يحتّا فيه إلي حدة الذهن وقوة الخاطر) (5) فقد أثنـار عبد القاهر في هذا النص إلـي أهمية الذكاء بالنسبة للثشاعر ،
 أهم وظائف الذكاء الإبداعي الوعي بالنقائص أو اليّيوب في الأشتياء أو الموافق مما يؤدي إلي الإحساس بالحاجة إلـي التنيير ، أو إلـي حيل جديدة، فإن القدرة على ألى
 إبداعي بدون الإحساس بمشكات تؤرق صاحبها في مجال إبداعي مما يدفعه إلي

تجاوز هذه المشكلات بابنتاجات ابدعية(0) وفي حديثه عن الاستعارة يقول:(الإستعارة خاصة ما ييتّؤه الثشاعر فيها مما لا (1)(ينطن اليه غيره)

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الإبداع، ، عبد الحليم محمود ، ص اء - الال }
\end{aligned}
$$

وهنا أثنار الي الفطنة إحدى مؤهلات الثـاعرية ، وهي تعني الادراك بالثشور فهي نتضمن الطاقة العقلية والثـعورية واليقظة الحسية التي تتيح للثناعر أن يجوس خلال الاشياء ويتحسس مـا بينها من علاقات ثم يبرزها في صورة طريفة كأننا نراه اول مرة ويطلق عليها مصطلحات متعددة منها الادراك الباطني او الروئيا الحدسية أو الانفعاليـة واليهـا اشـار كروتشـه حيث قسم المعرفـة الـي نوعين ادرالك بالعقل وينتج فلسفة ومنطق وادراك بالحدس المشحون بالعاطفة وينتج شعراً وصوراً( (٪) فالرؤية الحدسية او الفطنة هي الرؤيا الغامضة والمعرفة الخفية التي نتير الي اختلاف المجال الادراكي بين الثناعر وغير الثاعر، وتؤهله الي الادراك الخفي الذي
 وفارقاً اساسياً لتمييز الشاعر عن غيره ، ولذلك قرن عبد القاهر الفطنة بالاستعارة ، لان الاستعارة قولاً مخيل يحرر الاطراف مـن دلالتها المعجميـة وتتاسبها المنطقي ويكسبها دلالات بطريقة تحمل تهوبمات الثاعر وانفعالاته ورؤياه الحدسية . اذن للحدس في الذات الابدعيـة شـأوها،فالحدس كمـا يقول الامـام الغزالي:هو اعلى درجات الاستعداد العقلي ، ولا يحتاج صـاحب الاستعداد الي وسبلة من خارج نفسه لتحصبل المعارف بل يلهم المعارف. وعندما تحدث عن سمات الناقد اشثار الي اهمية الطبع عند الثناعر قائلاً:(أن المزايا التي تحتاج أن تعلمهم مكانها وتصور لهم شأنها أمور خفيـة ومعان روحانيـة انت لا تستطيع ان تتبه السامع لها وتحدث لـه علماً بها حتى يكون مهيائـاً لادراكها وتكون في طبيعة قابلة لها ويكون لـه ذوق وقريحة وكما لا نقيم الشعر في نفس من


ترده اليه وتقول في محاجته اليه استشهاد القرائح وسبر النفوس وفلها (r) فـالطبع أو الإحسـاس مـن أهم مميزات الثـاعر ، ولعل مـن الدلالات الاوليـة لـــادة شـعر تتبـئ عـن السـمات العقليـة والمزاجيـة والمهاريـة التـي تثيـز الثــاعر المبدع،فالثعر من الثعور والعلم والفطنة يقال: ليت شعري أي ليت علمي،والثـاعر

من شعر يشعر فهو شـاعر، فهو لا يسمى شـاعراً حتى يشعر بما لا يشعر بـه غيره ويفطن إلي ما لا يفطن إليه سواه（＇）．
فالثعور يشبر إلي القدرة الانفعالية أو الوجدانية المعبر عنها بالطبع أو الموهبة أو الملكـة أو الاسـتعداد أو الاحسـاس ، قـال العقـاد：همـيعنـي الثـعراء－：＂اللـذين يشعرون ويعبرون عن الشعور ، وهذه وظيفة الأدب في كل زمن ، فلا أدب لمن لا يشعر ولا يحسن التعبير عن شعوره وعن كل شعور يحكيه＂（†）والثعور أو الانفعال يمكن الشـاعر مـن التعبير الفني حينمـا يعبر عن الواقع بروحـه وخيالـه فيشخص （）．ويجسد ويعبر عنه تعبيراً فنياً يختلف تمام الاختلاف عما تشهده العين فالانفعال هو الثـور الناتج عن التجربـة من توتر أو نشوة ، وهو يتحكم في الصـور وهو ينتج من الصـراع النفسـي بين الميول والنزعات وبين مـا يتعرض لــه الثـاعر في حياتـه مـن أمراض ومشـاكل وغيرهـا مـن التجـارب ، فالإنفــال النفسـي عندما يعمق ويقوى يغدو قادراً على تخطي الحدود المرسومة لفهم الاشياء فيلنقطها في تخوم الحلم والرؤيا في حالة وجودها الروحي الاول، فليس سمة جمـال فني الإٍ نتيجـة الكثڤف أو رؤيا أي أدراك حقيقة مستترة أوتمثيل المثال الاعلى أو مـا بتمنـاه الثناعر أن يكون فهو كثف وسبيل الي المعرفة الروحية（ڭ）．
（（ ）لسان العرب مادة شعر


$$
\begin{aligned}
& \text { (「 (「) التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتها العربية ، ص }
\end{aligned}
$$

## المبحث الثالث

## هؤهلات الناقد

نشـأة قضية الدعوة إلي التخصص في النقد نتيجـة إصطدام الثـعراء مـع
علماء اللغة والنحو ، حين أصدر النحاة الحكم بالخطأ على الثـراء الذين لم تتسق بعض نماذج شعرهم مع القواعد التي نوصل إليها النحاة ، من ذللك ما جرى بين أبي إسحق والفرزدق (')
أيضـاً أرتبطت كثيُر مـن احكـامهم النقديـة بالتنابذ بالألقاب والعاهـات والمهـن
الاجنماعية ، متل الفرزدق شاعر لولا انه قين ، الفلتان العبدي لولا انه من قوم ذوي نخل ،والاخطل لولا نصرانيته ، ونصيب لولا سواد جلدته ،وأمرؤ القيس وابو نواس وعمر بن ابي ربيعة لولا تعهرهم.
فهذا الصدام بين الفريقين جعل الثـعراء يوجهون الإتهام إلي علماء اللغة بعدم الققرة على إدراك ما في الثعر من عناصر الجمال ، كما أتهموهم بعدم الموضوعية لارتباط الكثير من احكامهم بالعصبية النقافية والمهن الاجتماعيـة ، ونتيجة لذلك بدأ التنساؤل من الثخص المؤهل للقـام بعملية الحكم ؟ والتقوبم على الثـعر من الناحية الفنية وما هي مؤهلاته ؟
واول من تعرض لمناقثة قضية ضرورة التخصص في النقد محمد بن سـلام الجمحي وقد أشنار في كتابه طبقات فحول الشعراء إلى أن خلف الاحمر قد تتبه لهذا الامـر حيث قارن بين مقدرتـه على تقوبم الثـعر وبين عمل الصـيرفي في انتقاد الدراهم.
أما بن سلام فقد ذكر صراحة ضرورة التخصص في النقد حيث فال : (للشعر صـناعة وتقافـة يعرفهـا أهل العلم كسـائر اصناف العلم والصـناعات ، منهـا ثـقفـهـ العين،ومنها ثققفه الاذن ،ومنها ثقفقه اليد،ومنها ما يتقفه اللسان فذلك الشعر يعلمـه

أهل العلم به)( ${ }^{\text {( }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1v- ط (10 طبقات فحول الشعراء ، ص (10) } \\
& \text { V-0-1 (Y) طبقات فحول الشعر ، ص (Y) }
\end{aligned}
$$

فالدعوة الي ضرورة التخصص جعلت الفئات المسـاهمة في عمليـة ، النقد أن ترى كل فئة أنها أحق بذللك ، وتتكره على الأخرين فالا دباء والشعراء يرون أنهم أحق بذلك ، من ذلك تصريحات بشار وأبي ونواس والبحتري ، وبن الرومي وغيرهم بأن نقد الشعر والموازنـة بين الشعراء والمفاضلة أمر لايحسنـ اللغويون أمثال يونس وأبى عبيدة وأبا لعباس ثُلب معلنين بأن الناقد الجدير هو الثـاعر الذي أبدع الشعر

وعان صعوباته يقول بشار : (إنما يعرف الشعر من يضطر أن يقول مثله (1).
 والبحتري يقول : (لبس من عمل المتعاطين لعلم الشعر دون عمله انمـا يعلم

ذلك من دفع في مسالك الشعر الي مضابقه وانتهى الي ضرورتها) (3 (3) كما صرح بذلك الجاحظ حينما أشاد بمقدرة أدباء الكتاب في النقد ، وقد أجمع الشعراء وأدباء الكتاب على اخراج اللغويين من التخصص في النقد ، يقول المغربي راوية المتتبي(انما يحكم في الثعر الثعراءء ، لا المؤدية وبمثل هذا جرت سنة العرب في القديم) ويقول الصاحب بن عباد ، في سياق الإشادة بمقره بن العميد في النقد وفي هذا النمط حدثي محمد بن يوسف الحمادي قال: حضرت مجلس عبيداله بن عبد الله بن الطاهر • وقد حضر البحتري فقال: يا أبـا عبادة ، مسلم بن الوليد أنثعر أم أبو نواس ؟ فقال: أبو نواس لانه يتصرف في كل طريق ، وينتوع في كل مذهب ، فقال عيد اله : إن أحمد بن يحي ثعلب لا يوافقك على هذا ، فقال : أيها الامير ليس هذا من علم ثعلب واضرابه ، وإنما يعرف الثـر من دفع الي مضايقه فقال :وريت بك زنادي يا أباعبادة ،لقد حكمت في عميك حكم ابي نواس في عميه جرير والفرذدق فإنه سئل عنهما ففضل جريراً فقيل إن ابا عبيدة لايوافقك على هذا فقال:(ليس هذا من علم ابي عبيدة وانما يعرفه من دفع الي مضايق الشعر) (1).

$$
\text { (1) إعجاز القرآن للباقاني ، ص 1 } 117 \text { - } 117
$$

(2) الكثف عن مساوئ المتنبي ،الصاحب بن عباد،تحقيق:الثيخ حسن آل ياسين، دار المعارف، بغداد،
(3) دلاثل الإعجاز ، ص זY. - ro

وقد تصدى بن سلام اللغوي للرد على المنكرين لدور اللغويين في النقد ، وذلك عندما نـوه بسلسلة النقاد اللغويين ممـن أطلق عليهم أهل العلم ،ابن ابـي أسـحاق ،عيسي بن عمر،أبي عمر بن العلاء، الخليل بن أحمد، وخلف الاحمر وصفه بأنه (كان افرس الناس ببيت شعر) (٪). وابي عبيدة والا صمعي اللذين وصفهما بانهما

كانا من اهل العلم().
ووجهت هذه الفئة التهمة للشعراء بالهوى وعدم الموضوعية ، من الامثلة على ذلك ماورد عن مروان بن أبي حفصة (أنه أنثند يوما شعر زهير، ثم قال زهير : واسه أشعر الناس ثم أنشد للاعثي فقال: الأعشى اشعر ثم أنثد شعراً لامرئي القيس
 فقد أفاد ذلك الصراع المتصل الذي إتخذ شكل الجدال بين فئات متباعدة في الثقافة والإهتمـام الفكري ، في رسم ملامـح الناقد المتخصص ، كمـا افاد في تنثيت موضـوع النقد ، وتحديد عهـل الناقد ورسـم ملامـح شخصيته مـن حيث الاستعداد والادوات الاربة والممارسة فمادور المتكلمين في ذلك؟ دور الجاحظ في تحديد موضوع النقّ وسمات الناقد
دعا الجاحظ كسـابقيه إلـي ضـرورة التخصص في النقد ذلك عندما أورد في
${ }^{(5)}$ (5) البيان والتبين رواية الاصمعي
وقال عن الخليل بن أحدد "غره من نفسه حين أحسن في النحو والعروض فظن أنه يحسن الكلام وتأليف اللحون ، فكتب فيهما كتابين لا يشبر بهما ولا يدل عليها إلا المرة المحترقة ، ولا يؤدي إلى مثل ذلك إلا خذلان من اله تعالى فإن الهّ تعالى
لا يعجزه شيء "

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

ثم بين من هم أحق بـالحكم والنقويم على الثـعر عندما رفض حكم اللغويين والـرواة أمثـال الأصـمعي والأخفش وأبـي عبيـدة قـال : (طلبـت علـم الثــر عنـد الاصـمعي فوجدتـه لا يحسن إلا غريبـه ، فرجعت إلـي الاخفش فوجدتـه لا يتقن إلا إعرابـه ،فعطفت علىى ابي عبيدة فوجدتـه لا ينقل إلا مـا اتصـل بالاخبـار ، وتعلق بالايـام والأنسـاب فلم أظفر بمـا أردت إلا عند أدبـاء الكتاب ، كالحسن بن وهب ، ومحمد بن عبد الملك الزيات)
في هذا النص علل الجاحظ سبب رفضـه نقد اللغويين ، لان هؤلاء يوجهون علمهم في الشعر الي تفسير الغريب والاعراب وتوضيح الاخبار والتواريخ ، وليس
 ولهذا السبب أخرج اللغوبين من دائرة النقـ وأثبت ذلك الحق للشعراء والكتاب حيث قال : (بأن البصر بجيد الشـعر وفاخره في رواة الكتاب أعم ، وعلى ألسنة حذاق

اذن استحق الثعراء والادباء الاختصاص بعلم النقد لانهم يميزون جيد الشـر من ردئيه هوهذا موضوع النقد عند الجاحظ ، لاما فعله اللغويون من تفسير للغريب ، ومن إعراب وتوضيح ، للاخبار والتواريخ ، لعدم اهتمـامهم بالجوانب الفنيـة للثـعر ابعدوا من دائرة النقد ، ولهذا وصف الصاحب بن عباد الجاحظ بأنه (غاص على
سر الثعر واستخرج أرق من السحر) (*) .

وقال: (ولم أر غاية النحوبين الا كل شعر فيه إعراب ولم أر غايـة رواة الثـعر إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلي الاستخراج ، ولم أر غايـة رواة
الاخبار إلا كل شعر فيه الثاهد والمثّل)(')

اذن الناقد المتخصص عند الجـاحظ _ هو الاديب الذي يلم بجوهر الثـعر ويتذوقـه ويتحسس مـواطن الجمـال فيـه كـالطبع المتمكن ، والسبك الجيد والديباجـة

الكريمـة وحسن المعاني ، وكل مـا يتعلق بـالنص الشـعري وهذا يتوافر عند الادبـاء وحذاق الثـعراء ، أتى الجاحظ بهذه النتيجـة عن خبره أدبيـة طويلـة اتيـة من خـلا مصـاحبته لللعماء والادبـاء ممن تبين لـه عدم احاطـه بعضـهـ بجوهر الشـعر ، ومـا يتعلق بـه مـن مشـاعر، فرواة الثـعر من المسجديين والمربديين وجد الجـاحظ ، أن نظرتهم الي الشعر قاصرة متذبذبـة ، فقد ادركهم وهم معجبين بكل مـا يرد إليهم من أشععار المجانين ولصوص الاعراب ، والارجاز القصيرة ثم استبعدوا ذلك كله حين وقفوا على قصارالاحاديث والقصـائد والفقر .ثم غيروا رأيهم فتركوا الارجاز والقصـائد القصـار ليعجبوا بشـعر العبـاس بـن الاحنف حتى اذا اطلعهم خلف الاحمـر علـى نسيب الاعراب ، صار زهدهم في شعر العباس بقدر رغبتهم في نسيب الاعراب ، ثم رايتهم منذ سنيات ومايروي عندهم نسيب الاعراب إلا حدث السن قد ابتدأ في طلب

الشعر فتياني متغزل) (1).
اذن لم يخرج الجاحظ اللغويين والرواة مـن دائرة النقد لخروجهم عن موضوع النقد فقط بل لفقانهم الموضوعية ، وتأرجههم في الحكم ، فهو يعيب عليهم اعجابهم السريع وتتقلهم بين انواع متعددة من الاشعار ، يغيرون آرائهم فيها حسب أهوائهم ، لـلك دعا الجاحظ النقاد ليكونوا أقرب إلي الموضوعية ، وأبعد عن الهوى والميل الثخصي ، عندما تحدث عن الخطابة قائلاً (وإذا كان الخليفة بليغاً والسيب خطيباً ، كان الناقد لقولهما في الاكثر أحد رحلين،رجل يعطي كلامهمـا من التعظيم على قدر مالهما من نفسه من الحب ،ورجل يتهم نفسه ،فيسرف في إتهام من يعظمه خشية أن

يكون مخدوعاً عنه). ()
ثم وضـح الجاحظ ان الطبع من أهم مميزات الناقد ، كمـا بن سـلام من قبله حيث عد الطبع مـن أهم سمات الناقد ، ذلـك عنـدما رأى أن عامـة النـاس لايعتد بآرائهم في الثعر ، لانهم يفتقدون شرطاً مهماً ، وهو الذوق الرفيع الذي يميز بين البد يع المخترع والردئ المقلد أو بين اللغة الثعرية القبيحة والاخرى الفصيحة .

[^3]قائلاً :(ان العامـة لاتصلح حكمـاً في انتخاب الالفاظ ، لفسـاد ذوقها فقد تاخذ اللفظ القبيح ونتترك الجميل ، كمـا يشتهر عندها من لا يستحق الشـهرة ،كمـا أنهم يفنقّون النقافة الواسعة التي تعينهم على الحكم الموضوعي ،ويظهر ذلك في شيوع ألفاظ عند العامة مع عدم صحتها ، وتركهم الاخرى الفصيحة ،وفي إعجابهم باشعار
 وتستعل ماهي أقل في أصل اللغة استعمالاً، وتدع ماهو أظهر وأكثر ،ولذللك نجد البيت من الشعر قد سـار ولم يسر مـاهوأجود منـه ، وكذلك المثل السـائر وقد يبلغ الفارس والجواد الغايـة في الثهرة ولا يرزق ذلك الذكر والتتويـه بعض من هو اولى بذلك منـه ، ألاترى أن العامـة ابن القريـة عندها اشهر في الخطابـة من سحبان وائل ،وعبيد الهَ بن الحر اذكر عندهم في الفروسية من زهيربن ذويب وكذلك مذهبهم في عنترة بن شداد ،وعتبـة بن الحارث بن شهاب ، وهم يضربون المثل بعمرو بن معد
يكرب ، ولايعرفون بسطام بن زيد. ().

اذن العامة غير مؤهلين لممارسة النقد لانهم يفتققون شروط أساسية لابد من توافرها في الناقد لنؤهـلـه لإبراز عناصرالجمال والاسـاءة في النص ، ومن أهم تلك الثروط الذوق السليم ، النقافة الواسعة ، الموضوعية في الحكم ، ومن أهم مايجب على الناقد أن يطلع عليه ، ومعرفته بدقة ، اللغة العربية وأسرارها وإختلاف دلالات الالفـاظ بـاختافل المعـاني لانهـا نعينـه علـى فهم الـنص وتذوقـه ، وبعـمها تنـيء أحكامـه وفهــهـ للنص قـال:(فللعرب أمثال وأثشـتقاقات وأبنيـة ، ومواضـع كــلام يدل عندهم على معانيهم وإرادتهم،ولتنلك الالفاظ مواضع اخر ولها حينـا فمن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والثـاهد والمثل ،فأذا نظر في الكالام وفي
 اذن اهم سمات الناقد هي الموضوعية ،الذوق السليم،التقافة الواسعة، ويبوقفنا على هذه السمات خاصـة الذوق والنقافـة الواسـعة يتضـح لنـا لمــاذا خص الجـاحظ

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الحيوان ج1 ، ص }
\end{aligned}
$$

والادباء والشعراء بنقد الشعر دون غيرهم ، خاصة إذا وقفنا على الشروط التي يجب توافرها في الكاتب في العصر العباسي ،،فما يريد الجاحظ في الناقد الالمـام بشتى المعـارف التتي تعـين علـى تـذوق الثـعر والبصـر بـروح الالفـاظ والمعـاني وتميز المطبوع من الشعر الذي يعمر القلوب بجمالـه ورونقه ، وهذا مـا وجده عند الادباء وحذاق الثـعراء قال: (ورأيت عـامتهم وقد طالت مشـاهدتي لهم لا يقفون إلا علىى الالفـاظ المتخيـرة أو المعـاني المنتخبـة وعلـى الالفـاظ العذبـة ،والمخـارج السـهلة هوالديباجة الكريمة وعلى الطبع المتهكن وعلى السبك الجيد ، وعلى كل كلام لـه مـاء ورونق ، وعلى المعاني التي إذا صـارت في الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد الققيم ، وفتحت للسان باب البلاغة ،ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكتاب أعم وعلى ألسنة حذاق الشعر أظهر)(). ثم شرع الجاحظ الي تحديد سمات الناقد كمـا فعل بن سـلام من قبله حين عد بن سلام الطبع من أهم سمات الناقد (واصحاب البيان تختلف طبائعهم في معالجة الفنون الادبية فالطبع والاستعداد عليها معول كبير في قيمة مايتقنـه المرء شاعراً كان أوكاتبـاً) كمـا يكثـف صــاحب البيـان والتبـين عـن اخـتاف الطبـائع غـي الحـرف والصناعات

## دور القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني :

أكد القاضـي الجرجاني خصوصية النقد قـائلاً (والثـعر لايحبب إلـي النفوس بـالنظر والمحاجـة ، ولايحلـي في الصـدور بالجدال المقايسـة ، وإنمـا يعطفهـا عليهـا القبول والطــلاوة ،وبقربهـا منهـا الرونـق والحـلاوة ، وقد يكـون الثــي متقنـاً محكمـاً ولايكون حلواً مقبولاً ويكون جيداً وثيقاً ، وان لم يكن لطيفاً رشيقاً.وقد يجد الصورة
(「). الحسنة والخلقة التامة مقلية دمقوتة ، وأخرى دونها مستحلاة مرموقان
أول مايطالعنا في هذا النص ان الثعر غبر العلم لكل منهما خصـائصـه التني تميزه عن الآخر ، فالنظر والمحاجـة والجدل والمقايسة إنما تكون للعلم ، أما الشعر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) البيان والتبين ، ج؟ ،ص ٪ Y } \\
& \text { (Y) الوساطة ، ص 1 1 ( }
\end{aligned}
$$

فينبعث من داخله شعاع احساس الثاعر الذي يستقر في القلوب والأفئدة ، فتّش لـه وتبش لمـا لـه مـن طـلاوة وحـلاوة تنــعر القلوب ، والجوانح إثرهـا بكثـر مـن اللـذة والارتياح ، وهذا ما يسمى روح الثعر الذي يضفي على الثكل والقالب رونق الحياة وبدون هذا الروح الذي يشكل العلاقة بين النص والقارئى والسامع يصبح النص قالباً مفرغاً من جوهره الحقيقي • إن اتصف بالسـلامة من الخطأ بالتزام قواعد الأسلوب من حيث الصحة اللغوية والنحوية والعروضية والبلاغية (') ثم أكد القاضي الجرجاني أن الذين يدركون كنه الثـر ويعونـه حق الوعي هم النقاد المتخصصين مبنياً بذلك أهمية التخصص النقدي قائلاً: (ولكل صناعة أهل
يرجع إليهم في خصائصها ويستظهر بمعرفتهم عند إشتنجاه الاحوال) (2)

اذن أكد القاضي الجرجاني أهمية التخصص في النقد فمن هم أهل التخصص
 في اختياره ونفيه ، وفي إستجادته واستشقا طـه على سـلامة الوزن ، وإقامـة الاعراب
(r) واداء اللغة)

فالجرجاني ساهم في توضيح موضوع النقد حيث استبحد الجوانب التي لاتدخل في عمـل الناقد ، وبالتـاللي أخـرج اللغويـون الـذين أنصـب عملهـم علـى الإعـراب والاخطأء النحويـة والعروضبة .وبذا أصبح واضحاً أي جهات النتا تدخل في دائرة عمل الناقد ، وأيهما يخرج عن هذه الدائرة . أمـا بشـأن التنـليم بحكم الناقد قد اكـد كـل مـن خلف الاحمـر ، بـن ســلام ، لا والآمدي التشليم بحكم الناقد المتخصص وبما أن الناقد صـاحب العلم الوحبد في هذا الثـأن ، فانه يتمكن من سوق العلة لكل حكم يصدره لكن هناك من اسباب الحكم بالرداءة أو الجودة مـا لايمكن إخراجه إلي البيان ولا إظهاره إلـي الاحتجـاج وهو مـا لايعرف إلا بالاربـة ، ودائم التجربـة ، وطول الملابسـة ، لان ذلك يتطلب من الناقد أن يعرض كل مكونات خبرته على مدار الزمن الذي تلقاه خلالـه ، وهذا محال كما
( (1) من قضايا التزاث العربي ،دراسة نصية نققية تحليلية مقارنة، فتحي أحمد عامر ،دار المعارف، الإسكندرية،

$$
\begin{aligned}
& \text { ص } 70 \\
& \text { (2) الوساطة، ص } 9 \text { (r } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

يقول الآمدي : (فمن المحال ان يقدر على ان يصف لك عشرة آلاف فرس أو عشرة ألف مختلفات الأجناس والجواهر والأوصـاف ، ويجعلك شـاهداً لذلك كله في لحظة واحدة ووقت واحد ، ومخبرا لك بكل علة وكل حجة وكل نعت وصفة في كل نوع من ذللك وكل جنس في تلك الساعة ، وهو إنما عَلم ذلك على مرور الأيام وطول الزمان
(1) (1) ${ }^{(1)}$ وقـد سـار الجرجـاني فـي نفس المسـار حـين رأى أن الحكم بالاستحسـان أو الاستْهجان مـا لايمكن إظهـار علته قـال: (إن منهـا مـا يضيق مجـال الحجـة فــه ، ويصـب وصول البرهان إليه ، وإنمـا مداره على استشــهاد القرائح الصـافية والطباع السليمة التي طالت ممارستها للشعر فحذفت نقده ، وأثبتت عياره وقويت على تمييزه
وعرفت خلاصه) (2)

يوضح الجرجاني ان صعوبة التعليل ناتجة من أن العناصر التي ينصب عليها تقويم الثعر من الناحية الفنية لا يمكن حصرها وتحديدها وبعد أن بين القاضي الجرجاني كنـ الثـعر وموضوع النقد ،وأههية التخصص شرع في توضيح سمات الناقد عندما طلب من خصوم المتتبي الإنصاف في الحكم على شعره قائلاً :(ولكن الذي اطالبك بـه وألزمك أياه ألا تستعجل بالليبئة قبل الحسنة ، ولا تقدم السـخط علـى الرحمـة وان فعلت فلاتههـل الانصــاف جمــة وتخرج عن العدل صفراً ، فأن الاديب الفاضل لا يستحسن أن يقعد بالعثرة على الذنب اليسير مـن لا يحمـد منـه الاحسـان الكثير ، وليس مـن شـرائط النصفـة أن نتفي علـى أبـي الطيب بيتاً شذ وكلمـة نـرت وقصيدة لـم يسـعده فيهـا طبعـه ولفظـة قصـرت عنهـا عنايته،وتتنسى محاسنه وقد مـلأت الاسماع ، وروائعه وقد بهرت ،ولا من العدل أن تـؤخره المفردة ، ولاتقدمها الفضــائل المجتمعـة،وان تحطمـه الزلـــة العـابرة ولاتتفـــهـ

المناقب الباهرة)(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الموازنة ، ص } \\
& \text { (2) الوساطة ، ص (1) } \\
& \text { (1) الوساطة ، ص 1-1 } 1
\end{aligned}
$$

فالقاضـي الجرجاني مـن خـلال هذا النص يدعو الناقد الآ ينظر الـي العــل الادبي نظرة عدائية يستعجل بالسيئة قبل الحسنة ، ويقام السخط على الرحمـة ، بل يجب أن يتجرد من ذاته وميوله ، وأن يكون موضوعياً ينظر في ذات العمل المنقود ، لا في ذات الناقد ، وأن يتفحص العمل الأدبي بذوق وذكاء ، وحيدة كاملة ، وإن مهمة الناقا كثف عما في النص من سمات الجمال وصفات القبح ، ويجئ الحكم للسمات الغالبة .

فعلى الناقد ألا يهمل الإنصـاف ولا يخرج عن العدل حتى يجئ النقد كاشفا عن المجهول في آفاق النصوص الادبيـة فهو الذي يكشف لنا غموضها ، وما في باطنها من افكار (「)

وكمـا يرى أحمد أمين أن مهــة النقد الاساسية هي :أن يعرض ، وأن يشجع وينير السبيل فان كان شاعر كبير يجعلنا نشاركه في فهـهـ الاعظم لمعنى الادب ، والناقد الحق هو الذي بزاول عمله بمعرفة عن موضوعه ، هي في عمقها وصحتها اعظم بكثبر من معرفتتا نحن(ت)
جاء النقد الحديث موافقاً للقاضي الجرجاني في تحديد مهـة الناقد وهي :أن الواجب الرئيسي للناقد هو العرض قال valtor pater :(الثشور يميزه الثناعر أو
الرسام وحلها وعرضها هي المراحل الثلاث لواجب الناقد) (\&)

ياكـد الجرجـاني ان الموضـوعية مـن أهم سـمات الناقد ولهـذا السـبب رفض الجرجاني تعصب علمـاء اللغة والرواة المتقدمين ، وعده بعداًعن الموضوعية قال : الجرجاني (ما أكثر من ترى وتسمع من حفاظ اللغة ،ومن جلة الرواة من يلهج بعيب المتأخرين فإن أحدهم ينشـد البيت فيستحسنه ويستجيده ويعجب منـه ويختاره، فإذا نسب الـي بعض أهل عصره وشعراء زمانـه كذب نفسه ، ونقض قوله ، ورأى تلك
(Y) من قضايا التزاث العربي ، ص TV

الغضاضة أهون محملاً واقل مرزاًة من تسليم فضيلة لمحدث ، او الاقرار بالاحسان لمولد) (')
ثم أتى بالروايات التي نؤكد عدم الموضوعبة عند أهل اللغة والرواة ، حكى عن اسحاق الموصلي ، انه قال: انثد الأصمعي هــل إلــى نظــرةٍ إليـــك ســــبيلُ إن قــــلَّ منــــك يكثُ نقال والهه هذا الديباج الخسرواني لمن تتشدني ، فقلت : إنهما لليلتهمـا، فقال: لاجرم، واله إن أثز التكلف فيها ظاهر ()
وهذه نظرة ضيقة لا يرنضيها القاضي الجرجاني لأنها لا تتفق مع طبيعة النقد
ولا تتسجم مع طبيعة الناقد إذا يجب أن يتحرر من الغرض والهوى . دور الباقلاني في دراسة سمات الناقد
أكد البـاقلاني أهيـة التخصص النقدي مبينـاً أن أهل هذا المجـال قلـة حين قال:(ولكـل عهـل رجـال ولكـل صـنعة نــاس ، وفـي كـل فرقــة الجاهـل والعـالم والمتوسط،ولكن قد قل من يمبز في هذا الفن خاصة ، وقد ذهب من يحصل في هذا الثأن الا قليلاً) ()
فالباقلاني يرى أن من يدركون موضوع النقد قلة خاصة أهل اللغة فأنهم يميلون إلـي الرصين من الكـلام الذي يجمـع الغريب والمعـاني مثل أبي عمـرو بن العـلاء

وخلف الاحمر والأصمعي(ء)
ويرى أن هؤلاء الذين اختاروا الغريب فإنما اختاروه لغرض لهم ، في تفسير مـا يشتبه على غيرهم ، وإظهار النققدم في معرفته ،وعجز غيرهم عنه ، ولم يكن قصدهم جيد الاشعار لشئ يرجع إليها في أنفسها، ويبين هذا بقوله أن الكلام موضوع للابانة عن الاغراض التي في النفوس،وإذا كان كذلك وجب أن يتخير من اللفظ مـا كان

$$
\begin{aligned}
& \text { O. ( الوساطة ، ص (Y) } \\
& \text { (Y) الوساطة ، ص (Y) } \\
& \text { (گ) المرجع السابق ، ص إج }
\end{aligned}
$$

أقرب إلي الدلالة إلي المعنى المرادهوأوضتح في الإبانـة عن ذلك المعنى المطلوب ، ولم يكن مستكره المطلع على الأذن، ولا مستتكر المورد على النفس ، حتى يتأبى بقرابته في اللفظ عن الافهـام ، أو يمتتع بتعويص معنـاه عن الابانـة ، ويجب أن يتتكب مـا كان عـامي اللفظهمتبذل العبارة ،ركيك المعنى سفسـاف الوضـع مجنلب التأسيس على غير أصل دمهـ ، ولا طريق موطذ ('. اذن الباقاني اخرج علماء اللغة من دائرة النقد لاتهم لم يميزو الثعر الجيد عن الردئ بصفات ترجع الـي الشـر ، وأنمـا فسروا الغريب من أجل اظهـار معرفتهم وتنفقهم على غيرهم في ذلك ، إلا أن هناك فئة وصفها الباقلاني بأنهم أهل لذلك يقول عنهم (فكان هؤلاء لا يخفى عليهم مـا قد نسبناه إليهم من المعرفة بهذا الشأنهوهذا كما يعلم البزاز أن هذا الديباج عمل بتستر وهذا لم يعمل بتستر وأن هذا من صنعة) (
هؤلاء الفئة التي وصفها الباقلاني بالمعرفة هم فئة الشعراء الذين أفصح عنهم حينما أثبت الروايات التي تؤكد أن أهل التخصص :هم أهل الصنعة قال: (كتب إلي الحسن بن عبداله بن الحسين قال:قال لي البحتري دعاني علي بن الجهم فضضيت
 لخلي،وأعادها مرات ولم أفهمها وأنفت عن أسأله عن معناها ، فلما إنصرفت فكرت في الكلمة ونظرت في شعره، فإذا هو ربما مرت لـه الابيات مغسولة ليس فيها بيت رائع،وإذا هو يريد هذا بعينـه،أن يعمل الابيـات فـلا يصيب فيها بيت نـادر كمـا أن الرامي اذا رمى برشقة فلم يصب بشئ قيل قد أخلي،قال :وكان على بن الجهم احسن

الناس علماً بالشعر) (T
وذكـر الحسـن بـن عبـد الله أنــه أخبره بعض الكتـاب عـن علـى بـن العبـاس
قال:حضرت مع البحتري مجلس عبيد اله بن عبد الهّ بن طـاهر ، وقد سأل البحتري عن ابي نواس ومسلم بن الوليد أيهما اشعر فقال البحتري:أبو نواس أشعر فقال عبيد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) إعجاز القرآن للباقاني ، ص 1V9 }
\end{aligned}
$$

الهّ:إن أبى العباس ثعلباً لا يطابقك على قولك ويفضل مسلماً ، فقال البحتري:ليس هذا من عمل ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الثعر دون عمله ، وإنما يعلم ذلك من دفع في مسلك الثعر إلي مضايقه ، وإنتهى إلي ضبروراته فقال عبيد الشّ:وريت بك بك زنادي يا أبا عبادة وقد وافق حكمك حكم اخيك بشار بن برد في جرير والفرزدق ثم ذكر أن أبا عبيدة قال :أن دعبلاً حدثتي عن أبي نواس أنـه حضر بشاراً ، وقد سئل عن جرير والفززدق أيهما أثشر ؟بفال:جرير أثشعرهما فقيل لـه بماذا أفقال :لان جريراً يشـتـ اذا شـاء ولبس كـللك الفرزدق لانـه يشتـد ابـداً فقـــل لــه:فإن يـونس وأباعبيدة يفضلان الفرزدق على جرير فقال :ليس هذا من عمل أولئك القوم،انمـا يعرف الثـعر من يضطر الي أن يقول متله وفي الشـر ضروب لم يحسنها الفرزدق ولقد ماتت النوار إمراته فناح عليها بقول جرير :
 وافق البـاقلاني الشعراء في رؤيتهم بأنهم اهل الاختصـاص النقدي مثشتاً ، أن علماء اللغة أختيارهم للشـر يتم على اسـاس الهوى والمبل كمـا فعل المفضل حينما اختار للمنصور المفصليات اختار الوحشي من الشعر قبل أنـ إختار ذلك لميله الي ذلك الفن (「)
بيما فضل الباقلاني إختيار إبي تمام مؤكداً أهلية الشعراء لذلك قال:الأعدل في الاختيـار مـا سلكه ابو تمـام من الجنس اللذي جمعـه في كتـاب الحماسـة،وذللك أنــه تتكب المستتكر الوحثي والمتبذل العامي واني بالواسطة،وهذا طريق من ينصف في الاختبار ولايعدل به غرض يخفي (r)
ومن أهم مؤهلات الناقد عند الباقلاني الطبع يقول: في ذلك (والعلم بهذا الثأن في التفصيل ، لا يفنى ولا يحتاج معه إلي مادة من الطبع ، وتوفيق من الاصل)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ( إعجاز القران ، ص IVV } \\
& \text { IVo المصدر الثنابق ، ص) (Y) }
\end{aligned}
$$

وعندما تحدث عن إعجـاز القـران بين السبب في حوجـة الناقد إلـي الطبع فقال:(لولا أن العقول تختلف ، والافهـام نتباين ، والمعـارف تتفاضـل ، لـم نحتج مـا تكلفنا،لكن الناس يتفاوتون في المعرفة،ولو إنفقوا فيها لم يجز أن يتفقوا في معرفة هذا الفن أو يجتمعوا في الهدايـة إلـي هذا العلم ، لاتصـاله بأسباب خفية،وتعلقـه بعلوم غامضة الغور ،عميقة القعر ،كثيرة المذاهب قليلة الطلاب ضعيفة الاصحاب،بحسب تأتني مواقعه تقع الافهام دونـه،وعلى قدر لطف مسـالكه يكون القصور عنـهفأذا كان نقد الكلام صعباً وتمييزه شديداً والوقوع على اختلاف فنونـه متعذراً ، وهذا في كلام
الادميين فما ظنك بكلام رب العالمين)(1)

أجمع النقاد على أن هذه القوة لا يكون الناقد ناقداً إذا تجرد منها ، وهي قوة النمييز الفطريـة المدربـة المهيئـة لان نوجـد لنفسـها القواعـد والمقـييس، لا تنـتطع القواعد والمقاييس أن نوجدها ، وهي منفاوتـة عند النقاد يقول صـاحب الغربال انها ضرورية للناقد وضرورية للنقد وبدونها يصبح الناقد مشلولاً عن إداء رسالته النققيـة الخطيرة لان المقاييس نتولد عنها ولا تتولد هي عن المقاييس ، وهذا أصـل تقرره طبيعة الفن ولذللك قال: الناقد الفرنسي سانت بيف :(وإذا عرفت كيف نقرأ كتاباً قراءة جيدة دون نوقف عن مواصلة تذوقه فذللك هو فن النقـهوهذا الفن يقوم كذلك على المقارنات، فإذا قارنت كنت قد فعلت كل شئ ويقول أن المهمة الأولى والاخيرة للناقد

أحبه)(2)

## دور بن سنـان الخفاجي في تُحديا سمـات الناقد:

الظاهرة المشنركة عند أكثر نقاد هذا القرن كثرة شكواهم من قلة النقاد الحقيقين ، على الرغم من أن أكثرهم مدعون لمعرفة النقد ، قال بن سنان:(أنني لم أر أقل من العارفين بهذه الصناعة ، والمطبوعين على فهـهـا ، ونقدهامع كثرة من يدعي ذلك ويتحلى بـه وينسـب إلـي أهلـه ويمـاري أصـحابه في المجـالس ، ويجـاري أربابـه في المحافل،وقد كنت أظن أن هذا شئ مقصور على زماننا اليوم ومعروف في بـلادنـا هذه ، حتى وجدت هذا الداء قد اعيـا أبـا القاسم الحسن بن بشر الآمدي وأبـا عثمـان بن عمرو بن بحر الجاحظ قبلههواثكاهما حتى ذكراه في كتبهما فعلمت أن العادة بـه
جاربة، والرزبـة فيه قديمة)(1).

وقد أكد هذا المعنى في كتابـه غبر مـرة داعيـاً الـي أهيـة التخصص عندما
تحدث عن الحشو الجيد والردئ فال:(وقد زل أبو هانثم فألحق الحشو الجيد بـالردئ وأبـو هاشـم وإن كـان العـالم المتقدم فـي صـناعة الكـام ، فلبسـت معرفتـه بـالجواهر والاعراض، وليس كلامـه فـي العـل والالطـاف مـا يفيده العلم بصـناعة نقد الكـلام المؤلف ، وفهم النظم والنثر ، وكمـا أن المثقدمبن في هذا العلم مـن يجهل أول مـا يجب علىى العاقل ، فضـلاً عمـا تجـاوز ، ونعوذ بـاله تـعـالى عمـا لا نحسنـه ونسـأله النوفيق والعصمة فيما نقوله ونفعله(2). فبهذا أكد بن سنان ضرورة التخصص في النقد ، وأخرج الا عاجم من الفقهـاء والمتكلمين والرواة وأهل اللغـة من دائرة التخصص النقدي مبيناً أن كل من الفقهاء والمتكلمبن يجلون قوانين الصناعة .
ولذلك يقول في حديثه عن تفاوت فصاحة آيات القران الكريم:(فلو كانوا يذهبون إلـي تسـاويه في الفصـاحة لم يكن لإفرادهم هذه المواضـع المعينـة المخصوصـة دون
 والمتگلمين لجهلهم لهذه الصناعة وعدم فهمهم لقوانينها،فأن مـن عجيب أمرهم أن
(1) (1) سر الفصدر السابقة ، لإبن سنان عا الخفاجي ، ص זّ

أحدهم إذا حـاول إبتيـاع ثوب أو دابـة وعلم أن غيره أخبر بــلك الجنس منـه ، لـم يرضـى بمقدار علمـه حتى يرجـع إلـي من يظن معرفته بالثيـاب أو الدواب فيستفتيه ويقللده ويقبل رأيه ، كل ذلك خوفاً من أن يستمر عليه في شئ من مـا لـه،وإذا وصل إلـي الكـلام في كتـاب الله تعـالى ووجـه إعجازه مـا هو ؟وهلـ هو صـرف العرب عن معارضتهه ، أو علوه عن كلامهم بفصاحته؟ وكان ذلك يحتاج إلي صناعة لا يفهمها وعلوم لا يعرف شبئاً منهـاهولم يـر أن يرجـع إلـي أقوال العلمـاء في تلك الصناعة
(المهتمين بفهم أسرار تللك العلوم بل قال:بغير حجة وأفتى من غبر معرفة)(1) أما الرواة واهل اللغة فإنهم يعتمدون في نقد الثشعر على معرفة قائله ، أي أنهم يعتمـدون على عامـل الـزمن فيقدمون القدماء على الـحدثين ، دون الوقوف علىى مذاهبهم الثعرية ، ولعدم الموضوعية هذه رفضهم بن سنان ، حين أوضـح أنـه ذمهم على اعتمـادهم في نقد الثــر علـى قائـلـه وأورد لـللك روايـات منهـا ، رووا أن بـن الاععرابي أنثند أرجوزة ابي تمام التي اولها
وَعـــــانِلٍ عَنَلثُ على أنها لبعض العرب ، فاستحسنها وامر بعض اصحابه ان يكتبها لـه فلمـا

فعل قال:أنها لابي تمام فقال:خرق ، خرق ، فخرقها (٪) وعن الاصمعي ان إسحاق بن إبراهيم الموصلي انشده
هـــل إلـــى نظــرةٍ إليــــكِ ســـبيلُ إن قــــلَّ منــــك يكثُ

فقال :لـه الاصـمعي لمـن نتثـدني؟فقال: لبعض الاعراب،فقال:هذا واله الديباج الخسرواني قال:فإنهما للبلتهما،قال:لا جرم والها إن انثار الصنعة والنككل بيناً عليهما. ومن هذه الروايات علل بن سنان سبب رفضـه نقد أهل اللغة ، والرواة لانهم ، اعتمدو في نقدهم للثعر على تقديم القدماء على الدحدثين ، وان القديم كان محدثاً والمحدث سيصبر قديماً، اذن هذا المقياس لا يصلح لللنق وأن هذا حكم على الثـعراء

$$
\begin{aligned}
& \text { YV9 - YVA المصدر السابق ، ص) (Y) }
\end{aligned}
$$

، ولبس على الثـعر ، وإنمـا موضـوع النقد تمييز الجيد مـن الـردئ بمعرفـة نــوت الالفاظ والمعاني ، ولهذا السبب يرى بن سنان أن الموضوعية من أهم مؤهلات التاقد للقيام بعمليـة النقد قال:(قد يذهب كثير ممن يختار الثـعر إلـي تفضيل مـا يوافق طباعه وغرضه ، ويذه قوم إلي إختيار ما لم يتداول منه حتى يكون للوحثي الذي لم يشتهر مزية عندهم على المعروف المحفوظ ، ويخالفهم آخرون فيختارون سائر
 فيختارون أنثـعار السـادات والانـراف ورؤسـاء الحروب ، ومـن يـوافقهم في النحــة والمـذهب، ويمـت إليهع بـالمودة أو النسـب وهـذه كلهـا أقوال صــادرة عـن الهـوى،

ومقصورة على محض الدعوى من غير دليل يعضدها ولا حجة تتصرها(1) وقد طبق ذلك عملياً حينمـا نقد الامدي قال:(وهذا الذي قالـه أبو القاسم لا أرضى به غاية الرضى،ولو كنت أسكن إلي نقليد من غير نظر وتأمل لم أعدل عما يقوله أبو القاسم لصحة فكره ، وسلامة نظره ، وصفاء ذهنه، وسعة علمه،لكن أغلب
()(الحق عليه، ولا أتبع الهوى فيما يذهب إليه)

وقد إعتذر عن الرد على بعض النقاد وصرح بأنه لن يكون مقلداً في قبول كل ما يقولون بل سينظر في أقوالهم ويتأمل المأثور عنهم ويسلط عليهم صـافي الذهن،
 بفضيلة السبق فيـه،واقر لصـاحبه بحسن النهج ومن خـالف ذلك وباينـه اجتهد في
تأوبله (†)

ومن حديثه السابق يتضح أن استقالل الراي ، من مؤهلات الناقد عند بن سنان ، وقد طبق ذلك عملياً حين نقد على بن عبد العزيز في دفاعه عن استعارت المتتبي ومن ذلك تعليقه على قول ابوالقاسم الامدي في البيت، الذي وصفه الامدي بأنه منتاقض

 قال:"لانه ذكر في اليبت الاول انه شعل ثم قال :في الثاني نصفه أسود وني أبيض وذلك هو الابلقف،فكيف يكون فرس واحد أثشعل أبلق بوهذا من أبي القاسم

 البياض وهذا الوصف من تكافؤ السواد والبياض في الانثعل محمود)(1) كما ناتتس في تعليقه عن استعارات المتنبي التي استحسنها عبد العزيز

الجرجاني أههية الذوق كمؤهل من المؤهلات الاساسية للناقف وذلك حين فال: "انا استبرت ورجدت بين استعارة بن احمر للريح لباً واستعارة بي الطيب قلباً بوناً بعيداً واصيت بين استعمال ساعد الدهر في بيت ابي رميلة ، واستعمال فؤاد

 الحازمي ، وغيره وشيوخ المصريين عن يونس بن عبد الاعلى قال :سألت الثـافـي


لساني" ثم علق قائلاً وما أقرب ما قاله من الصواب وأخلقه باللداد(ا) ادرك بن سنان ضرورة النوق بالنسبة للناقد عندما تحدث عن عن الفرق بين النـ النثر والثـعر قـال:الفرق بين النثر والشـعر بـالوزن على كل حال،وبالتفقيـة أن لم يكن الهنور مسجوعاً على طريق القوافي الشعرية.والوزن هو التأليف الذي يشهـ الذالوق بصحتّه أو العروض،،أما الذوق فالمّمر يرجع الي الحس،وأما العـا العروض فالانه حصر
 جائز لانه لا يرجع الي أمر يسوغه والذوق مقام على العروض)(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الوساطة ، ص (Y) }
\end{aligned}
$$

فالذوق أمر تقرره طبيعة الفن،وبرتكز في كيان الفنان ، ويعتمد النقد كذلك على صياغة كل من الذوق والتأثنز في منطق علمي بحبث يشتمل على ثقافة الفكر، وقوة الحاسـة الفنيـة، وملكـة التذوق قد تكون فطربـة ، وقد تكتسب اكتنـاباً بقراءة الروائع الادبيـة ، والاحتكـاك المباشـر الطويـل بعيون الثـعر والنثر ، واذا كانـت فطريـة في

الانسان لا يصقلها الا الاستغراق في النتاج العقلي والعاطفي (ب) والي هذا اشنار بن سنان ، الي اهمية الدربة لتتمية الذوق قال:
"إن الموضوع هو الكلام المؤلف من الأصوات على مـا قدمته، وقد ذكرت فيـه مـا يقنع طالب هذا العلم وشرحت حـال اللفظـة بأنفرادها وما يحسن فيها ويقبح، وما اعنمدت في تلخيصه وايضـاحه، على أنني لم ارجع فيـه الي كتاب مؤلف ، ولا فول يـروى،ولا وجدت مـا ذكرتـه مجموعـاً فـي مكان وانمـا عرفتـه بالدربـة ،وتأمـل أشــعار

فالذوق هبة طبيعية ينميها الدرس والدربة وبهذبها ويسمو بها إلي درجة محمودة إلا أن بن سنان أدرك أن الذوق يحس ، ثٌ تاتي المعرفة فتعلل ما يمكن تعليله ، فهو يرى "أن العـالم بالفصـاحة إذا قطع على فصـاحة بيت مـن قصبية ، أو فصـل مـن رسالة أو كلمة أو ما أشنبه ذلك وفضله على غبره ، لم يمكنه أن بيين من أين حكم، ولا لأي وجه فضل،هبل إنما يفزع إلي مجرد دعواه ومحض قولـه فإذا عرف مـا بينته
وفصلته في هذا الكتاب ، علل واستدل وذكر الوجوه والاسباب"(گ).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (1) سر الفصاحة ، ص } 97
\end{aligned}
$$

## دور عبد القاهر الجرجاني في تحديد سمات الناقا :

دعـا عبد القـاهر الجرجـاني كغيره مـن النقاد إلـي خصوصـية النقد حيث قال:وأعلم أن الداء الدوي والذي أعي أمره في هذا الباب غلط من قدم الثـر بمعناه ثم عقب قائلاً: فأنت تراه لايقدم شعراً حتى يكون قد أودع حكـة وأدباً، واشتمل على
تشبيه غريب ومعنى نادر ). (')

فعيد القاهر الجرجاني يرفض الحكم على الثـعر وتقنيمـه على إثنتماله على الحكم أو التشبيهات الغريبة أو المعاني النادرة ، ثم بين أن علمـاء البلاغة المبرزين أيضا يوافقونه في هذا الراي ثم ذكر ماروى عن البحتري عن بعضهم أنـه قال: (رأنتي البحتري ومعي دفتر شعر فقال: ما هذا بفقلت: شعر الُّنْنْفَري فقال: وإلي اين تمضي فقلت: إلي أبي العباس أقروه عليه فقال:قد رأيت أبـا عباسكم هذا منذ أيـام عند بن ثوابة ، فما رايته ناقاً للشعر ، ولا مميزاً للألفاظ ، ورأبته يستجيد شبئاً وينشده وما هو بأفضل الشعر ، فقلت: أما نقده وتمييزه فهذه صناعة أخرى ، ولكنـه أعرف الناس بإعرابه وغريبه) (ب)
وضح عبد القادر الجرجاني أن إعراب الثعر وتوضيح غريبـه ليس من النقد
في شيئ ، فالنقد ليس كعلم اللغـة والنحو ، وإنمـا هو تمييز الجيد من الردئ ولا يسنطيع ذلك إلا من هو مهيأ له ، ثم أوضح عبد القاهر لمـاذا أعاب العلمـاء بالثـعر والبلاغة نقد رواة الاخبار وعلماء اللغة حيث قال: (وأعلم أنهم لم يعييوا تقديم الكلام بمعنـاه مـن حيث جهــوا أن المعنـى إذا كــان أدبــأ أو حكمــة ، وكــان غريبـاً نــادراً ،فهو 'أثشرف مما ليس كذللك ،بل عابوه من حيث كان من حكم من قضى في جنس من الإجناس بفضل أو نقص أن لايعتبر في قضيته تلك إلا الاوصـاف التي تخص ذلك الجنس وترجع إلي حقيقته وأن لاينظر فيها إلي جنس آخر وإن كان من الاول بسبيل أو متصلاً به اتصـال ما لاينفك منه). (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) دلائل الإعجاز ، ص بر } \\
& \text { (Y) دلائل الإعجاز ، ص (Y (Y) } \\
& \text { (Y) دلاثل الإعجاز ، ص }
\end{aligned}
$$

معنى هذا أن علمـاء اللغـة والنحـو انحرفوا عن موضـوع النقد وأن إلاعراب
 الادوات المعينـة في النقد ، وليس موضوع النقد فالمزيـة لاتصكن فيهـا يقول عبد القاهر :(ومن هنا لايحز إذا عد الوجوه التي تظهر بـه المزية أن يعد فيها الإعراب ،

وذلك أن الاعراب مشترك بين العرب كلمم ليس مما يستتبط بالفكر) (1). بعد أن أخرج الجرجاني الإعراب والغريب والحكم والمعاني من مكمن المزية بين أن المزية في ، النظم حين أوضح أن من من لم يتّعب في النظم ولم يمارسه ولم يوفر عنايته له لم يعرف المزية فيه ، ولذلك لم يفهم كلام الجاحط كثير منهم ، إلا من لطف الحس والطبع حبث قال: الجاحظ (لو أن رجالً قرأ عطى رجل من خطبائهم


أنه عاجز عن منلما ، ولو تحدى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها) (ب) من هذا النص يرى الجرجاني أن المزــة ترجي إلـي النظم وقد صرح بـنـلك في
 النظم ، ولم يمارسه ولم يوفر عنايته لهـ لم يعرف المزية فيه ، ولهذا يرى أن الادباء والكتاب هم أهل التخصص في النق ، وذكر أن علماء البالاغة المبرزين يرون ذلكـ ألكا ، ثم أكد موافقته للجاحظ حين أورد نص الجاحظ الذي يشيد بالكتاب والادياء ثم ألألورد راي البحتري الذي يرى أن الشعراء أولى بالنق من غيرهم ، لانهم سلكوا مضايقه .
 معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم قائلاً: (قد بات وظهر أن اليتّ اليتعاطي القول في النظم والزاعم أنه يحاول بيان المزيه فيه ، وهو لا يعرض فيا فيا بيا بيديه وييد به للقوانين
 في غرور من نفسه ، وفي خداع من الاماني والاضاليل ؛ ذلك لانه إذا كان لا يكون النظم شيئاً غبر نوخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم كان من أعبب العجب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) دلاثل الإعجاز ، ص } \\
& \text { (Y) دلاثل الإعجاز ، ص ده9 }
\end{aligned}
$$

أن يزعم زاعم أنـه يطلب المزيـة في النظم ثم لا يطليـه في معاني النحو واحكامـه
(التي . النظم عبارة عن نوخيها فيما بين الكلم). (الـم ثم شرع عبد القاهر الجرجاني إلي تحديد أهم السمات التي يجب أن تتوفر في

الناقد وهي : 1/الذوق :
أوضح الجرجاني أن التمييز بين نظم و نظم أمر عسبر لا يستطعه الا من منح الاحساس، والذوق السليم ، وهذا أمر قلبل في الناس ، قال: (أن هذا الاحساس قليل في الناس ، حتى أنـه ليكون للرجل الثبئ من هذه الفروق والوجوه في شعر يقوله ،أو رسالة يكتبها الموقع الحسن ، ثم لايعلم ، أنه قد أحسن ،فأمـا الجهل بـدكان الإسـاءة فلا تعدمـه ، فلست تملك اذن من أمرك شبئاً حتى تظفر بمن لـه طبع اذا قاحتـه وَرَنَ ، وقلب إذا رأيته ، رأى، فأمـا وصـاحبك مـن لا يرى مانريـه ، ولا يهتندي للذي تهديـه ، فأنت رام معـه في غير مرمـى ومُعَنٌ نفسك في غير جدوي ، وكــا لاتقيُمُ الشعر في نفس من لا ذوق له ،كذلك لاتفهم هذا الشأن من لم يؤت الآلة التي بها تفهم ، إلا انـه إنمـا يكون البلاء اذا ظن العادم لهـا انـه أوتيهـا، انـه ممن يكمل
للحكم ، ويصلح للقضـاء(ץ)

ثم بين السبب في ضـرورة تـوفر الاحصـاس والذوق في الناقد ، لان المزايـا
الاسلوبية التـي يتميز بهـا اسـلوب عن الأخر أو جملـة عن جملـة أنهـا أمور خفـــة روحانية تحتاج إلي شخص مهيئ لإدراكها يقول: عبد القاهر الجرجاني (لان المزايا التي تحتاج أن تعلمهم مكانها، وتصور لهم شأنها أمور خفيـة ومعالم روحانيـة انت لاتستطيع ان تتبه السامع لها ، او تحدث لـه علماً بها ، حتى يكون مهيائاً لإدراكها وتكون فيه طبيعة قابلـة لها ، ويكون لـه ذوق وقريحة يجد لها في نفسـه احساساً بأن

من شأنها هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزبـة على الجملة وممن إذا تصفح
(1).الكلام ونتبر الشعر فرق بين موقع شئ منها وشئ

وفي اثثاء حدنثه عن أدعياء النقد الذين لايمككون شيئاً من الذوق ، ثم يدعون صفاء قرائحهم وصحة انواقهم ، يؤكد خصوصية النقد وخفائها لذا يأكد أهية الهية الذوق
 والامور الغامضة الدققة ، أعجب طريقاً في الخفاء من هذا) (2)
 واسلوب على أسلوب أمر ضروري يجب توفره لدى الناقد ، وهو ما أُطلق عليه د. فتحي أحمد عامر مصطلح الذوق الناقة، أو (الاحساس الناقد) أو القريحة الناقاقة.(3)
 يستحصد وينفذ إلـي أعمـاق النصوص الأدبيـة وأراك العالاقات بين الكلمـات وبين السبب والمسبب ، وبين العلة والمعلول ، هذا الإدراك المنطقي العقلي هو الذي يمنح الأوق خصوبة يصبح بها دليل النقق ، دليل الناقن ويستطيع من خلالها أن يصل إلي الامور الخفية والمعاني الروحانيـة التي لا تلكثشف ولانتبين الا بواسطة أمر خفي
 من نفاذها ، هذه المقدرة الفعلية التي تضع الكلمات مرتبة حسبها ترتيب المعاني بمقاييس العلاقات الاقيقة تؤؤي إلي خصوبة في الذوق تصبح طبعاً في الناقا إذا
 أن عبد القاهر يؤكد أن الذوق جبلة في الناقد أوجوهر أصيل في الناقد ، وآله ضرورية لايمكن الاستنغاء عنها ، وهي ترى من داخل الناقد وليس اليست من خارجـه ، ،
 النتييزيين الحسن والقيح والنتليل لكل منهما ، لذا يعلن عبد القاهر أن الناقد الههئ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصدر السابق ، ص } \\
& \text { (2) الصدر السابق ، ص }
\end{aligned}
$$

صاحب الذوق الشفاف يستطيع أن يعلل الحكم النقدي باكتشاف الفروق الدقيقة بين الأساليب والتراكيب المختلفة يتمييز الجيد من المسئ ثم التمييز بين الاساليب التي يظن انها متساوية في الجودة .
ولايستطيع هذا التعليل الا من لـه طبع اذا قدح ورى وقلب اذا أرنيـه رأي ومثل هذا الناقد هو الذي يستشلم لحكمـه ونقده يقول : (حتى تجد من فيه عون للك على نفسـه ، ومـن اذا ابـي عليك ، ابـي ذالك طبعـه ،فرده اليك وفتح سـمعه لـك ،ورفـع الحجاب بينك وبينه وأخذ به إلي حيث أنت ، وصرف ناظره إلي الجهة التي أومـات
(') فاستبدل بالنفار أنساً وأرالك من الاباء قبولاً) ومن هنا يتضـح أن الناقد الذي يعتد بنقده هو من يستطيع التـطليل لــا يقول وبالثنالي أن من أهم السمات التي يجب أن تتوفر عند الناقد هي الموضوعية . اذن الذوق عند عبد القاهر يختلف عمـا سبقه من النقاد اذا كان الذوق عند النقاد لايعلل ويكسب بالمران والدربة فقط فعند عبد القاهر يجمع الذوق بين الاحساس والإدراك وعمق الفهم ، فهو الذوق المعلل الذي يكنسب خاصيتّه الادبية والعلمية التي ينفذ بها إلي مجال العلاقات بين الكلمات في نرابطها النحوي ، ودلالاتها العاطفية. فقل تطور مفهوم الذوق عما كان عليه في عهد ابن سـلام ، وكيف انتهى بـه الحال عند عبد القاهر في هذه المرحلة التطوريـة في النقد العربي ، اكتسب صفات جديد وخصائص جديدة لعامل الزمن والمكان اللذين يضيفان إلي الفكر الانساني أثر ما يجد في العصور المتتابعة .
قد أكد المحدثون العرب ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني من أهيـة التعليل يقول: الدكتور محمد مندور : (فالذوق الذي نقول بـه ليس ذلك الذوق النظري الذي يتحدث عنـه الفلاسفة وإنما هو الذوق الادبي ، فهو خير وسائل المعرفـة على أن يكون ذوقاً مدرباً أن تاخذه بالمناقشة والتعليل حتى بعد أن يتم تنقيفه). امـا الغربيون فيقول: لانسون صـاحب المذهب العلمي الموضوعي (اذا كانت أولى قواعد المنهج العلمي اخضاع نفوسنا لموضوع دراستتا لكي تتظم وسائل المعرفة

لطبيعة الشئ الذي نريد معرفته ، فاننا نكون أكثر تمشيا مـع الروح العلمية وبإقرارنا بوجود التأثرية في درستتا وتتظيم الدور الذي تلعبه فيها ، وذلك لانه لما كان إنكار الحققة الواقعة لا يمحوها ، فإن هذا العنصر الثخصي الذي نحاول تتحيته سيتسلل في خبث إلي أعمالنا ، ويعمل غير خاضع لقاعدة ،وما دامت الناثريـة هي المنهج الوحيد ، الذي يمكننـا مـن الاحسـاس بقوة المؤلفـات وجمالهـا فلنستخدمه في ذاللك صراحة ، ولكن لنقصره على ذلك في عزم ، ولنعرف مـع احتفاظنا بـه كيف نميزه ونراجعه ونحده ، وهذه هي الشنروط الاربعة لإستخدامه ومرجع الكل عدم الخلط بين المعرفـة والاحسـاس ، واصـطناع الحـر حتـى يصـبح الاحسـاس وسـيلة مشـروعه (1) للمعرفة)

يوافق الدكنور محمد طه أحمد عصر الجاحظ ومن بعده من النقاد والكتاب فيمـا ذهبوا إليـه مـن اختصـاص الأدبـاء والثــراء بالنقد وبـرى أن شرط التخصص يقتضي التجانس النقافي بين الموضوع ومن يعالجه. وهذا يعنـي ان مـن يتحدث عن الإبداع الأدبـي ، ينبغـي أن يكون هو نفسـه مبدعاً في هذا المجـال ،ومـن المعروف أن بعض النفسـين عـالجو عمليـة الإبـداع الأدبي بالرغم من أن واحداً منهم لم يشتهر في مجال الأدب ،أو يخلق إنتاجاً نقدياً في هذا التخصص الدقيق ،ويبدو أن إحساسهم بضرورة هذا التجانس جعلهم يعترفون أن مانوصلوا إليه إنمـا هو معرفة الإنسان في الأدب وليس العكس فضـلاً عن أنهم حين إستخدموا القياس التجريبي إعتمدوا علي إجابات الثـعراء الذين توجهوا إليهم ليحيطوهم علمـاً بمـا يعرفون عن عمليـة الإبداع ،كيف تتتم التجـارب النفسية التي
 لعلهم يعرفونها ،إنما دون ذللك ،فقد تتاولوا الإبداع من الناحية السلوكية ليس إلا ،فلم يكن ثمة حاجة إلـي التخصص الأدبي أو التجانس بينهم وبين هذا الموضوع تماماً (') . ('

> (1) في الميزان الجديد : محمد مندور ،طّ٪، دار نهضة مصر، القاهرة، ص 170 ( (1) مفهوم الإبداع في الفكر النققي عند العرب ، محمد طه عصر ، ص آ

بـالرغم من إلحـاح النقاد القدامي بأهليـة الشـعراء للتخصص النقدي إلا أن دكتور خلف اله يقول :(أن الشعراء والكتاب لا يشتغلون ،ولم يشتغلوا بـه ،ولا وضـوا نظريـات عامـة فيه ،وأنـه لابد للناقد من أن يكون لنفسه أولاً فكرة اساسية في الأدب والفن).
إلا أن الدكتور محمد مندور عارضه في هذا الرأي قائلاً:(أن ملاحظته عن قلـة عدد الثـعراء اللذين يعنون بالناحيـة النققيـة مـن فنهم، فهذا غير صـحيح ،في مختلف الأداب العالمية ،وأنا لا أدري كيف يقال قول كهذا) ذكر أن هوراسي الثـاعر اللاتينـي كتب قصـيدة طوبلـة نزيـد عـن الثلثمائــة بيـت في فنـون الثـعر المختلفـة ،واصول كل فن ومن تميز فيه ،وبوالو الثاعر الفرنسي وضـع فن الثعر وشبلي في الالفاع عن الثعر وأن للأبي تمام رؤية في الثشر له بيتاً يقول فيه:(أن الثعر صوب العقل)وبن المعتز صـاحب كتـاب البديع وأبـي العـلاء المعري رسـالة الغفران .ومنذ القرن الساس عشر كان الشعراء والكتاب هم طليعة النقاد وخير النقاد وياكد محمد منـدور دور الثـعراء فـي النقد قائلاً:(أنـا لا أكــاد أعرف كاتبـاً أو شـاعراً لـم يكتب (「) ويتحدث في النقد
نوافق الباحثة كل من الدكتور محمد طه أحمد عصر والدكتور محمد مندور فيمـا ذهبا إليـه من أن للثــعراء دوراً في الدراسـات النقديـة وتري أن معظم الثــراء القدامي والمحدثين ساهموا في ذلك بل أري أن للارسات النقدية الصـادرة عن الثـعراء نظرات صـائبة مميزة .وهذه الرؤيـة النقيــة المميزة للشــعراء لـم تكن مقصـورة علـي الشـعراء القدامي بل عنـد الشـعراء المحدثين أيضـاً أمثـال كمـال أبو ديب وأدونيس ،محمد مفتاح الفيتوري.

## هلْص البحث

تتاولت الدراسة دور المتكلمين في تطور النقد العربي القديم مهدت لها بإبراز الأفكار النقديـة في العصور السـابقة لهم من أجل إبراز التطور والمجهودات التي تمت على أيدي المتكلمين فأهم الأفكار النقديـة في العصر الجاهلي، فكرة شياطين الشعراء، المفاضلة بين الشعراء، أخطاءهم في القافيـة واللفظ، الروايـة تفوق الشعراء في بعض الأغراض، استحسان القصيدة الواحدة، الإجازة أما في صدر الإسـلام فقد ظهرت مقاييس نققيـة هـي: الإسـلام والإيمـان، الصـدق، مـدى تـأثنثر الثــعر علـى الكفار، سهولة العبارة، عدم التعقيد في التراكيب، إلا تكون الألفاظ غريبة، البعد عن الإفراط والغلو وفي العصر الأموي ارتقى النقد عمـا كان عليـه في السـابق وكثرت بيئاته فظهرت أفكار ومقاييس جديدة وهي: 1- إتخاذ الثعر وسبلة تربوية.

ץ- ظهـور مقـاييس للمفاضـلة بـين الثـعراء وهـي وحدة البيت،ملائـــة الفكـرة لمبناها، كثرة الأغراض الشعرية، السبرورة في الشعر . ץ- الحديث عن دوافع الإبداع والعوامل المؤثرة فيه. ६-إرتباط الجودة بالأخلاق والدين

0- تحديد خصائص الشعراء Y- الحديث عن السرقة

V- تحديد مقاييس الغزل، إظهار اللوعة والأسى،، تصوير شدة الوجد، إظهار
المودة للمحبوبة.
والعوامل التي أدت إلى تطور النقد في عهز المتكلمين ففي عهذهم تطور النقد تطـوراً ملحوظـاً مواكبـاً لتطـور الحيـاة فـي تـلـك الفتـرة في جميع نواحيهـا فطرقت موضـوعات جديدة وتوسـعت الآراء والنظريـات حول الموضـوعات القديمـة وتعـدت

بيئات النقد ومن أهم العوامل التي أدت إلى تطور النقد: أولاً: التقافات الأجنبية نجمل أثرها في الآتي:
1- وجهت النقد إلى البحث عن القوانين العامة بدلاً من الأحكام الجزئية. r- أمدت النقد العربي بالذهنية القادرة على التثبويب والتقسيم والتصنيف.

ومن المظاهر الاجتماعية الناتجة عن أثنر الثقافات الأجنبية الشعوبية وأثرها في النقق يتّتل في الآتي: 1- أدت إلى تمسك النقاد بالمصطلح البدوي في النقد وبالطريقة النقليدية في

بناء القصيدة دفاعاً عن الموروث العربي ضد الشعوبية.

ץ- أدت إلى ظهور مصطلحات جديدة كالبيع

६- أما الزندقة أدت إلى ظهور دراسات الإِعجاز القرآني والاهتمام بالدراسات البيانية والبلاغية رداً على الطاغين في بيان القرآن وألفاظه، وأدت إلى الفصل بين النق والدين أي أن الموقف الديني للثّاعر لا يؤثر في الحكّ الحم الجمالي على شعره. ثانياً: تطور الحياة العلمية والعقلية والنجديد في الشعر وأثنرهما على النق هو الي ا-ظظهور مصطلح الصنعة والنكال للالالة على مزج الثشعر بالنكر والمنطق. ץ- التتجديد في الشـر أدى إلى الخصومة حول الشـعراء فكانت سبياً دفع بحركة النقد والتأليف إلى الأمام. ثالثأ: أثر دراسات الإعجاز القرآني:
 أول من تحدث عن البلاغة ونقلوا آراء الأمم الأخرى فكانت دراستهم نواة لكل من أتى بعدهم.

$$
\begin{aligned}
& \text { r- بـ وضعوا كثير من المصطلحات البلاغية والنقية. } \\
& \text { r- استتتجوا كثبر من القّبم الجمالية. }
\end{aligned}
$$

جاء الفصل الأول موضحاً دور المتكلمين في دراسـة الصـورة الشـعرية، مـا وظيفة الصورة عندهم وما القيم الجمالية للصورة؟ أدرك الدتكلمون الوظيفة الإيضاحبة والإيحائية للصورة الثشعرية ما عدا الرماني وابن سنان الخفاجي لم يقفا على الوظيفة الإِحائية للصورة، ألما الجاحظ فتوقف على الإي الاور الإيحائي عندما تناول الآيات القرآنية ذات الدلالة الإيحائئة.

بينما عبدالجبار وعبدالقاهر الجرجاني يضضـا الإجحاء فهو أكثر تأثيراً عندهما
 عبدالجبار للصورة الشعرية دراسة قيمة لأنها تتاولت التثنيبيات المطعون فيها وهيا وهي ذات قيمة أسلوبية عالية تنتل إنحرافاً عن التثبييات العادية.


والغرابة وبناءاً على ذلك حدد الوسائل التي تحقق تلك القيم وهي:-1- حذف وجه الثبه لفتح باب التأمل والفكر لاستتناج الدالالة.
r- اختيار الوصف أو الهيئة أو الصورة من الأثشياء التي لا تقع على العين
. باستمرار
r-\&- الاختيار من خارج حقل النوقعات
ه- الاستعارة من الوسائل التي تجعل الصورة جديدة نادرة.
لكن عبدالقاهر لم يقصر الجمال على الندرة والغرابة فقط بل أن الجمال مرنبط
بيناء التزاكيب أي لا بد أن نكون الصورة مع طرافتها وندرتها ملاثمة للسياق. وبيذه الدراسة القيمة سبق المعاصرين الغربيين والعرب في إبراز الـيا القيم الجمالية
 النتشخيص والنجبيد وما يضفيه على الصورة من حيوية وفاعلية مخالفاً في ذلك كثير من النقاد القدامى وسابقاً للمحدثّن في أههية هذه الوسيلة ومقدرتها على إضفاء الحيوية على الععلية الثعرية.
ثم الفصل الثاني للوقوف على دور اللتكالمين في دراسة الموسيقى الثـرية فراستّهم للجانب الموسيقي إذا قارناه بدراستهم للصورة الشعرية فهي لم تنمر بنتائج قيمة كثلك التي وجدناها في دراسة الصورة، أنهم ركزوا على ألا يكون اللفظ ثقيلاً، بأن يخلو من التنافر والنتافر عند الجاحظ تقارب الحروف في الـخرجّ، وعند الرماني البعد الشددي أو القرب الثديد في المخرج أما عند ابن سنان فتكرار الحروف ومقياس معرفة الكلمة الفصيحة سوولتها على اللسان، وقعها حسن في السمع، نقبلها الطباع، أكدوا ضرورة ارتباط الجناس والهجع بالمغنى لكنهم لم يربطوا الصوت بالمنىى من

حيث الإحساس والثـور بالرغم من إدراكهم لأهمية الوزن والقافيّة في الشُر ، ربط عبدالقاهر سر جمال الجناس باللهاجأة وإثارة الاهشـة وهذا يرجي إلى اثـر اثر الجناس المعنوي لم يستطع تفسير الرنين والجرس الذي يؤثر في النفس نأثيراً نانفاً .
 فصاحة الكلمة،النزاكيب، الأسلوب وفي الحديث عن الأسلوب نتاولت مقياس النكلف والطبع لأنهما جاءتا صفة له، ومن شروط فصاحة الككلمة ألا تكون غريبة، ولا ولا عامية وألا تخال القـاس وأن نكون معتنـلـة الحروف، أن تكون متباعدة المخارج، حسنة التأليف وألا يستعمل القتيل الثاذ لكن الذين درسوا الإِعجاز القرآني خالفوهم في ذلك ولم يعتدوا بـالانحراف عن ذلك بل عدوه قيمـة جمالــة، جعلوا المقياس في تحديد
 طريق تكرار الحروف وتتابع الإضافات، وأن يخلو من ضعف التأليف وهو نوعان
 استخدام الألفاظ في غير معانيها التي وضعت لها، أيضاً دراسات الإعجاز خالفت شُروط النتركيب وعدت كل من التنأخير والتقديم والحذف والنكرار قيماً جمالية... أما عبدالقاهر لم يضع شروطاً لفصاحة التزاكيب حدد مقياس الصواب والخطأ بالرجوع إلى معاني النحو فالأغراض والمعاني هي التي توجه التزاكيب، أما الأسلوب استخذدم مصطلح اللطبوع للأسلوب الجيد والمنكاف للأسلوب الردئ ومقياس المطبوع استواء أجزاء التصبية سهولة أو صعوبة ومقياس النكلف التفاوت في أجزاء القصيدة سهولة وصعوبة أدركوا العوامل المؤثرة في الأسلوب وهي: البيئة، مستويات الناس العقلية والاجتماعية، الموضوع، طباع الناس جاءت دراستهم للغة الثشعرية دراسة رائدة سبقوا فيها الدراسات الحديثة.
أما الفصل الرابع فتنتاولت وسائل الإبداع وقفت فيه على أنواع السرقات الشعرية والأحكام النققية التي صدرت عنها هل استهجنت السرقة أم عدت بعض أنواع الواعه من الإبداع الفني وما الوسائل الفنية التي تجعل السرقة ضرباً من الفنية الأدبية، أكدوا استحالة الجدة التامـة، لذا أباحوا السرقة بل مدحوها وبينوا الوسائل التي تجعل منها عملاً إبداعياً وهي عند القاضي الجرجاني عن طريق النقل والقلب وتنير الننهاج،

الترتيب وجبر ما فيه من النقيصة، والتأكيد والتعريض في حال والتصريح في أخرى، والاحتجــج．أمـا عبدالقاهر فوسـائله أن تلحـق المعنى صنـعة، يركب عليـه معنـى، توصل به لطيفة الكتابة و التعريض، الرمز والثلميح، استخذموا أسلوب المقارنة بين الصور يوردون أبيات متعددة لمعنى واحد ثم يبينون أيهم أفضل وما السبب في ذلك． لم يكثفوا بذلك بل بين عبدالقاهر وسائل المفاضلة－وهي الزيادة المثريـة للنص، أن تجئ الصور في الهيئات التي تقع عليها الحركة، الغرابـة والندرة، نقل النتثبيه إلى الاستعارة المكنية（التتخيص）ألم تكن دراسة السرقات مفيدة للثاعر والناقد معاً ليس صحيحاً ما ذكره شوقي ضيف وكثبر من النقاد في اتهام النقاد القدامى بالإسراف في اتهام الثعراء بالسرق فالنقاد الذين تمتلكه الدراسة أدركوا السرقات بأنها ضرباً من العطلية الفنية．

كــا طرقت فيـه قدرات الإبـداع（سـمات الثـاعرية ومقاييسـها عنـد المتكلمـين واللنتائج التي نوصلوا إليهـا هي نفس النتائج التـي نوصـل إليهـا المهتمـين بالعطليـة الإبداعية من النقاد وعلماء النفس في العصر الحديث وهي تتخلص في الآتي： 1－البديهة، الارتجال، انثيال الكلام، عدم التتحنح، التحبس، والتلجلج، لطف

اللسان، الغلق، تعرف في الدراسات الحديثة بالطلاقة التعبيرية． r－الفحولة، الاقتتار، التصرف، كثرة الأغراض الثـعرية، تعرف في الدراسات الحديثة بالمرونة الفكرية．
ץ－الرواية：تعرف في الدراسات الحديثة بالإطار الشعري ६－الطبع（الإحساس）ركزوا على أههيته في تكوين الثناعرية، وعلى اختلاف

درجته عند الشعراء عن الآخرين فالثعراء يتميزون بدرجة عالية من الإحساس． 0－النقافة：وهي تعمق الفكر، تمكن من التعبير ، تتمي الخيال، تكسب الأديب تجارب الإنسانية عبر العصور المختلفة．
〒－الخيال الخصب، الذكاء، الفطنة（الرؤية الحدسية）
كما تتاولوا موضوع علم النقد وهو تمييز الجيد من الردئ ومؤهلات الناقد وهي： الذوق السليم المهئ لإدراك المزايا الأسلوبية التي يتميز بها أسلوب عن آخر، الموضوعية، اسنقلال الرأي، النقافة الواسعة، أمـا الأدوات التي تؤهل الناقد للعمليـة

النققية فهي: الاربـة، توخي معاني النحو، اخرجوا علماء اللغة من دائر التخصص لعـدم اهتمـمهم بالجوانب الفنيــة في الثـعر ، ولفقدانهم الموضـوعية لأنهم يختارون الثـعر من أجل فائلـه. واثثتوا أهليـة الأدبـاء للتخصص النقدي لأنهم يميزون جيد الثعر من رديئه، وللتجانس النقافي بينهم وبين النقد أكد ذلك عبدالقاهر حيث أوضح أن من لم يتعب في النظم ولم يمارسه ولم يوفر عنايته له لم يعرف المزية فيه.

## الخاتمة

الحمد له الذي أعانني على إتمام هذا البحث. من أهم نتائج البحث أثبتتت الدراســة أن للمتكلمين دوراً بـارزاً في تطور النقد العربي القديم والأسباب التي أدت إلى تفوق المتكلمين على غيرهم مـن المهتمين

بالعملية النقدية الآتي:
1/ منهج التفكير عند المتكلمين خاصة المعتزلة، العقل عندهم هو الفيصل بين الأمور وأند الحكم الذي يرجع إليه في معرفة الأحكام واستتباط الأدلة فهو مقدم على النقل والروايـة، فاستخدام منهج النتأويل والاستتباط دون الوقوف على ظـاهر العبارة أفاد النقد كثيراً ومن أهم الأسباب التي دفعتهم إلى استخدام هذا المنهج تتزيـه اله سبحانه وتعالى أذن للعقيدة أثرها في ذلك.
〒/استخدام أسلوب المجادلة والمناظرة يؤدي إلى تتمية التنككير وتعدد الرؤى. ז/الصراع الفكري بين المعتزلة والأثـاعرة في المزيه التني يرجع إليها الإعجاز أدى إلى نتوع النظرات النققية مما أدى إلى إثثرائه. ६ \&/الصراع النقدي بين الفئات التي مارست النقد ساهم في تطور النقد بتحديد موضـوع النقد ومؤهلات الناقد وظهرت دعوة التجـانس التقـافي بـين الإبـداع ومـن يعالجـه وأن قضبة أهليـة الثعراء لتخصص النقد أصبحت قضبة نقاش بين بعض النقاد في العصر الحديث. حقاً أن الصـراع كمـا تـرى الفلسفة أسـاس التطـور فالصـراع الذي يحدث بين النقائض داخل كل شيء يؤدي إلى تطوره في ذاته وتطور كل شيء يحدث أثره في غيره، إن كل شيء يتطور في ذاته بفعل الصراع الناشب داخلـه من ناحية وبفعل الصراع الناشب بينه وبين غيره.
/ اختلاف منـاهج النقاد في البحث أدى إلى اختلاف النتائج وتنوعهـا مـــا أثزى النقد بالآراء المختلفة.

〒/ النص الدختار الذي تم استتتاج القيم النقدية منه، فالقرآن الكريم أدى إلى تغيير مفاهيم النقاد في القيم الجماليـة من الوضوح إلى الغموض والإيحاء كما أدى إلى الإنحراف عن المقاييس التي وصفوها لثروط فصاحة اللفظ والنتراكيب.

V/ V تقبل النقاد المتكلمـين لشـعر المحدثين الذي تطور نتيجـة لتطور الحيـاة العلمية والعقلية، كثرت فيـه الاستعارات وقلة نسبة التشبيه مما أدى إلى تغيير نظرة النقاد لإِستعارة واعتباره من أعمدة الكلام.
^/ نقافتهم العريضة وكثرة اطلاعهم، ومعرفتهم العميقة للغة.
9/ إيمـانهم بـأن الفكـرة أو النتيجـة الضـئيلة النتي يجـدها الباحـث فـي تـراث السـابقين قد تفتح المجـال للكثير خاصـة عند عبد القاهر حين أورد قول الجـاحظ "وكلام كثثر قد جرى على ألسنة الناس طوله مضرة شديدة وثمرة مرة فمن أضر ذلك قولهم لم يدع الأول للآخر شيئاً" علق عليه قائلاً:"فلو أن علماء كل عصور منذ ان جرت هذه الكلمة في أسماعهم نركوا الاستتباط لمـا لم ينتبـه إليـه من قبلهم ، لرأيت العلم مختلاً، وأعلم أن العلم إنما هو معدن، فكما أنـه لا يمنعك أن ترى ألف وقر، ، وقد أخرجت من معدن تبر ، أن تطلب فيه، وأن تأخذ مـا تجد ولو كقدر تومه كذلك ينبغي أن يكون رأيك في طلب العلم". أما الوصايا تتتدنل في الآتي:
1/ الطريقة المستخدمة في تـدريس الطـلاب للصورة البيانيـة مهمـة لأنها تمكن الطلاب من معرفة الصورة وتحدبد نوعها، لكن الأهم معرفة مدى مقـرة الصورة على تأدية التجربة الثعرية ونقل الإحساس عبر السياق وبيان مـا أضافه السياق للصورة، وأرى استخدام المقارنة بين الصور المتعددة المنتشابهة وإبراز الفروق بينها وتيبين أيهم أفضل ولماذا ؟ يمكن الطلاب من ممارسة النقد.「/ أن تدرس الأساليب المختلفة عند الشعراء، عبر العصور المختلفة بدلاً من دراستها عند النقاد لأن الشعر تطور تطوراً عميقاً أما النقد لم يتطور بنفس مستوى الشـعر إلا عند قلـة من النقاد، هذه الطريقـة توضـح لنـا الأسـاليب المفضـلة في كل عصر ومن ثم نستطيع أن نقف على أسباب شيوع أسلوب على آخر في عصر من - العصور

ז/ أن نـدس الأسـاليب المختلفة الواردة في القرآن الكريم، وندرس الأسـاليب نفسها عند الشعراء لنقف على الققم الجمالية المشتركة إن وجد اختلاف نبحث عن أسباب ذللك، لأن إعادة قراءة النصوص القديمة واستخراج القيم الجماليـة منها تعينتا

على تققير مدى تطور الثشعر ثم تدربنا على كيفية اسنتباط القيم كل على مدى ذوقـه ونقافته.
६/ أن نـدرس الأسـلوب المعين عند شـعراء العصـر المعين وطريقـة كل منهم ومدى ارنباط ذللك بالإحساس والثعور لمعرفة خصائص أسلوب كل شاعر ثـم نبحث عن أسباب التمبز لدى المتمبزين منهم.
0/ أن بختـار الأســانذة بعـض كتـب التـراث الثمبيــة ليقوم الطـلاب بمشـاركة الأستاذ بدراسة الأساليب الواردة فيها واستخراج القيم الجماليـة التي بنـى عليها دراسته للأسـاليب المختلفـة وللتعرف على طريقته في التحلبـل والمنهج الذي اتبعـه، ويمكنهم أيضاً أن بيحثوا عن الموجهات الفكربة والثقافية النتي ساهمت في فكره النقدي. 4/ أن نطرح للطـلاب نصوص حدبثة معاصـرة ليمبزوا الأسـاليب القديمـة عن

الأساليب المستحدثة ثم يبينوا ما حدث في الأساليب القديمة من تطور إن وجد. وأخيراً الحمد لله الذي أعانني على إخراج هذا البحث وإن كان منواضـعاً إلا أنـه فتح ذهني لإدراك جانب القصور في مكوناتي الثقافية مما يسهل عليّ سد تلك الثغرة بالتزود بما أحتاجه.

فتح المجال للتفكير في موضوعات شتى يمكن البحث فيها في المستقبل، لفت انتباهي إلى أهمية أسلوب المقارنة في العملية التعليمية.

## المصادر والمراجع


（Y الإبداع：عبدالحليم محمود السيد، دار المعارف، القاهرة．
「 ． 9 － 9 人
§ أثنر القرآن في تطور النقد إلى آخر القرن الرابع، محمد زغلول سلام، قدم لـه الأستاذ محمد خلف الله أحمد، الطبعة الأولىى، مكتبة الشباب، الإسكندرية، ． 1901
©（أثر المتكلمين في تطور الـدرس البلاغي（القاضـي عبدالجبار نموذجاً）، مصـــطفى أبـــو شــــوارب، وأحمـــد محمــود المصــري، دار الوفـــاء،
الإسكندرية، ج . . . .

7（أخبار أبو تمـام، أبـوبكر محمد بـن يحي الصولبي، تحقيق：خليل عسـاكر وآخرين، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة، 90V 1م．
（الأدب والحضارة، السيد نقي الدين، نهضة دصر للطباعة．（V
（أرسطو طـاليس فـي الثــعر（نقل أبـي بشـر متـى بـن يـونس التنـائي مـن السـرياني إلـى العربي）حققـه مـع نرجمـة حديثـة：شكري محمد عبـاد، دار

$$
\text { الكتاب العربي، القاهرة، } 97 \text { ام. }
$$

أسرار البلاغة، أبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بـن محمد الجرجـاني،
محمود محمد شاكر، دار المدني، بجدة،（991م． 9 ام
 السابعة، r． 9 ． 9 ．
（1）（إعجاز القرآن، أبوبكر بن الطيب الباقاني، تحقيق：السبد أحمد صقر، دار（1）
المعارف، مصر، ط0، (191 ام.

Y (الإعجاز القرآنـي وأثره في تطور النقد، علي مهدي زيتونـة، دار المشـرق، بيروت.
T (الأغـاني، علـي بـن الحسـين أبـوالفرج الأصـفهاني، دار الكتبب، القــاهرة، .19rv
§ (1) أمـالي المرتضى (غرر الفوائد، درر القلائد)، الشـريف المرتضى، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الكتب، 1900 .
(10) البحث الأدبي أصوله ومناهجه، شوقي ضيف، 10
 الحلبي
البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبداله الزركثي، تحقيق: (IV محمد أبوالفضل إبراهيم، الطبعة الأولىى، دار إحياء الكتب العربيـة، عيسى البابي الحبي وشركاءه.
(1^) البرهان في علوم القرآن، بدرالدين محمد بن عبداله الزركثي، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية.
9 ( ) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، إبراهيم سلامة، طّ، الأنجلومصرية. (Y.
للملايين، 9Ar ام.
(Y) البلاغـة المفتّرى عليهـا (بين الأصـالة والتبعيـة)) فضـل حسن عبـاس، دار الفرقان، طّ، 1999.
 (Yヶ بيان إعجاز القرآن، أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، ضمن ثلاثة رسائل في الإعجاز، تحقيق خلف الله وسـلام، دار المعارف، مصر ، .م19V7
(البيان والتثيين، أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق حسن السندوبي، دار المعارف، نونس، . 199
（Y0）تاريخ الأدب العربي（العصر الجاهلي）، شوقي ضيف، طبY، دار المعارف．
 طזا، 1．．．

تاريخ الخلفاء، الإمـام عبدالرحمن بن أبي بكر ، تحقيق：محمد محي الدين（YV عبدالحميد، الطبعة الأولى، الدكتبة التجارية، القاهرة، 190 ． （「＾）تاريخ النقد الأدبي عند العرب（من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع）طهـ أحدد إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 9V1 ام．

Y9）تاريخ النقد العربي الأدبي عند العرب（من القرن الثاني إلى الثامن الهجري） إحسان عباس، دار الشروق، عمان، Y．．Y．
－• • تـاريخ النقد العربـي إلـى القـرن الرابـع الهجـري، محمــ زغلول ســلام، دار المعارف، مصر

ا٪（التراث النقدي والبلاغي للمعتزلـة حتى نهايـة القرن السـادس الهجري، وليد قصاب، دار النقافة، الدوحة، 1910

ץ دار المعارف، الإسكندرية، د．ت．

شケ）التصـوير البيـاني（دراســة تحليليـة لمسـائل البيـان）مكتبـة وهبـة، القـاهرة، .191.

التصوير الشعري（رؤية نقدية لبلاغتتا العربية）، عدنان حسين قاسم، مكتبة
الفلاح، الكويت الطبعة الأولى، 9^191.
 ฯケ）التفكير النقدي عند العرب（مدخل إلى نظريـة الأدب العربي）عيسى علي العاكوب، دار الفكر، دمشق، طغ، 0．．．．
（TV تتزيـه القـرآن عـن الهطـاعن، القاضـي عبـدالجبار، دار النهضـة الحدبثـة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ
（1）التيارات الأجنبية في الثعر العربي（من العصر العباسي حتى القرن الثالث

الهجري) عثمان موافي،دار المعرفة الجامعية، الإسكندربة، 99 ( م.
Q
صالح آدم بيلو، مكة المكرمة، ط الأولى، 9 1 (م.

- ع) الحيوان، أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحفيق: عبدالسام هارون، جّا،

مكتبة الخانجي، القاهرة.
(₹) (ائرة المعـارف الإسـامية، أمبن الخولي، نرجمـة: عبدالحميد يونس، إبراهيم
زكي خورشبد وأحمد الثناوي، جڭ.

٪ §
الإسكندرية، ^ • • . .
r § د دراسـات في البلاغـة عند ضباء الدين بـن الأثبر ، عبدالواحد حسن الثيخ، الإسكندربة، مؤسسة الثنباب، 9人7 9 1م

؟ ₹) دراسـات في الثنـعر العربـي القديم، أحمـد محمـد عبيد، أبـوظبي، المجمـع
الثقافي، بيروت، دار الانتشـار العربي، ( . . ب

٪ § دلائـل الإعجـاز ، الإمـام أبـي بكـر عبـدالقاهر بـن عبـدالرحمن بـن محمـا الجرجاني، تحقيت: محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني بجدة، طس، 199 r ٪ § ( 7 -المعارف بمصر
(EV § § ( ديـوان الفرزدق، همـام بـن غالب الفرزدق، القـاهرة، مكتبـة الانجلوالمصـرية، $19 V$.

9 ) ( ديوان المتنبي، أبي الطنيب المتتبي، شـرح أبي البقـاء العكبري، القـاهرة ، شركة الحبي، 907 (م.

- (0) ديوان الهذليين، دار الصوفية للطباعة والنشر، القاهرة، 990 (. (0) رحلة الأدب العربي إلى أوربا، محمد مفبد الثوباشـي، دار المعارف بمصر ، .1977
(or الـزبن لأبي حـانم الـرازي، تحقيـق: حسـين فيض الله الهمزانـي، دار الكاتـب
العربي، القاهرة، 190V
سo سر الفصاحة، أبي محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، ط
الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، qur ام.
§0) السرقات الأدبيـة (دراسـة في ابتكار الأعمال الأدبيـة وتقليدها) بدوي طبانـة،

00 شـرح ديـوان الحماســة البصــربة، أبـوعلي أحمــد بـن محمـد، تحقيـق أمـبن
عبدالسام هارون، لجنة التأليف والنزجمة، القاهرة.
07 شرح شواهد المغنى، للإمـام عبدالرحمن بن أبي بكر، لجنـة التراث العربي،
-دار مكتبة الحياة، بيروت، بدون تاريخ
(الثـعر والتجربـة، أرشـالبيد مكلـيش، ترجمـة: سـلمى الجيوسـي، دار اليقظـة
العربية، بيروت، 97 ( 9 وم.
(ON
شاكر ، القاهرة، 9VV (م.

09 (09 صحيح البخاري، لإمام أبي عبدالله محم بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري،
ط دار الجيل، بيروت.
-7) الصـناعتنن، أبـوهلال العسـكري، تحقيـق: علـي محمــد البجـاوي، ومحمــ
أبوالفضل إبراهيم والحلبي، القاهرة، بدون تاريخ.
(7) الصـورة الفنيـة في النقد الثـعري (دراسـة في النظربـة والنطبيق)، عبدالقادر

الرباعي، دار العلوم، الرايض، الطبعة الأولى، ع19 1.
(7Y طبقات فحول الثــعراء، ابـن ســلام الجمحي، محمود محمـ شـاكر ، مطبعـة
المدني، القاهرة.
ب7 (7) عقائـد المفكرين في القرن العشـرين، عبـاس محمود العقـاد- مكتبـة غريب؛
مطبعة الاسنقلال الكبرى.
〔7 علم اللغة، محمد السعران، ط دار المعارف.
70) العــدة في محاسـن الثـعر وآدابـه، أبـوعلي الحسـن بـن رشـبق القيروانـي،

تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، طڭ، دار الجيل، بيروت، غ 9 ! 1 . عيـار الثنـر، ابـن طباطبـا العلـوي، تحقيـق: طـه الحـاجزي، محمــد زغلـول سام، المكتبة التجاريـة، القاهرة، 907 .
(7V -دار المعارف، مصر
 في المبزان الجدبد، محمد مندور ، طـّ، دار نهضة مصر، القاهرة.$(79$
(V.
(V) القاضــي الجرجـاني والنقـد الأدبـي، عبـده قليقلـة، الكيئـة المصـربة العامـة للكتاب، 19 Vr
(VY النشروق، القاهرة، £991.
(Vr عبدالنواب، القاهرة، 977 (م.
(V\& الإمــــام محمــود بــن عمــر الزمخشــري، طّن مطبعـــة الاســنقامة، القاهرة، 90 (م.
(V0 الكثشف عن مسـاوئ المتنبي، الصـاحب بن عبـاد، تحقيق الشيخ: حسن آل ياسين، المعارف، بغداد، 970 و 97
(V7
(VV .1971
(VA

العامة للتأليف والترجمة والنشر •
（V9
（1（ ）منتــابه القـرآن، القاضـي عبـدالجبار ، تحقيـق：عدنان زرزور ، دار التـراث،
القاهرة، بدون تاريخ．
（＾）المتتبي بين ناقديـه（في القديم والحدبث）، د．محمد عبدالرحمن شـعيب، دار
المعارف، مصر، 97 ام． 97
（＾r（المجمـل في فلسـفة الفن، بندوتوكروتشـة، ترجمـة：سلمى الـدروبي، القـاهرة،

$$
19 \leqslant V
$$

～（＾）محاضـرات الأدبـاء ومحـاورات الثــعراء والبلغــاء، لأبـي القاسـم حسـبن بـن
محمد، بيروت، بدون تاريخ


$$
\text { الحلاوي، عمان، دار جهينة } 7 \text { • • 「م. }
$$

（10 مــل إلـى التحليـل البنيـوي للقصـة، تزجمـة منـذر عيـاش، مركـز الإنمـاء الحضـاري للاراسات والترجمة والنشر، 99 ام．
（＾7（ ）مدخل إلى تحليل النص الأدبي، عبدالقادر أبوشريفة، حسين لاقي قزق، دار
الفكر ،عمان، طّا، ．．．Y．م．
（へV المدخل إلى علم اللغـة ومنـاهج البحث اللغوب، رمضـان عبدالنواب، مكتبـة

$$
\text { الخانجي، القاهرة، } 990 \text {. . }
$$

（＾人
القاهرة، •9 19 . .
（＾99（هذ النقد وقضاياه، عبدالرحمن عثمان، ط 19Vo ．
－（9）المزهر، للسبوطي، تحقيق：محمد أحمد جاد المولى، علي محمد البجاوي، محمد أبي الفضل إبراهيم،ط عيسى الحلبي．
（9）（9）مسند الإمام أحمد بن حنبل، المجلد الرابع،بدون تاريخ، دار الفكر ．

ب (9 ) مشككة السـرقات في النقد العربي، دراسـة تحليلية، مصـطفى هدارة، مكتبـة
الأنجلوالمصربية، القاهرة،طץ، 1901.
ب9) معاهـد النتصـيص علـى شـواهد التلخـص، عبـدالرحيم بـن أحمـد العباسـي،
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، عالم الكتب، بيروت.
§ 9) المغنـي فـي أبـواب النوحيـد والعـدل، القاضــي عبـدالجبار، تحقــق: أمـين الخولي، وزارة النقافة والإرشاد القومي، مصر، ج7 (، دار الكتب، • 197

90 مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب، محمد طه عصر ، عالم الكتب،
. . . .

97 المقابيس البـلاغية عند الجاحظ (في البيان والتبيين) أ.د فوزي السيد عبدربـه،
مكتبة الإنجلوالمصربة، 0 • . .
(9V المقدمة، عبدالرحمن محمد، تحقيق علي عبدالواحد وافي، بدون تاربخ. 9^1 (در من قضـايا التراث العربي (داسـة نصية نقديـة تحليليـة مقارنـة)، فتحي أحمد عامر، دار المعارف، الإسكندرية. 99) من قضايا الثعر والنثر في النقد العربي القديم، عثمان موافي، دار المعرفة الجامعية، 1999 (1 . . منهاج البلغاء وسـراج الأدبـاء، حازم القرطاجني، تحقيق: ابن الخوجـة، دار الكتب الشرقية، تونس. (1 1) الموازنــة بـين أبـي تمـام والبحتري، الإمـام أبـي القاسـم الحسـن بـن بشـر بـن يحيّ، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، 7 • . Y م.
( ) Y الكاتـب وعالمــه ، تشــارلز مورجـان، تحقيـق: شـكري عيـاد، سـجل العـرب، القاهرة، 197 . 9 .
r • ( ) الموشـح في مآخـ العلمـاء علـى الثـعراء، أبوعبـدالله محمـد بـن عمـران بـن موسى المزرباني، تحقيق:علي البجاوي، دار نهضة مصر، 970 (م.
を • ( ) نظريــة الأدب، رينيـه ويليـك، أوسـنت واريـن، نزجمـة: محـي الـدين صـبحي، مراجعة د.حسام الخطيب، المجلس الأعلى لرعاية الفنون، طّ، 97 ٪ 9 م.

ه 0 () نظرية الفصاحة (دراسة صوتية وصفية)، الصافي علي محمد أحمد، إثراف
 النيلين، غير منشورة.
(1-7) نظرية اللغة في النقد العربي، عبدالحكيم راضي، مكتبة الخانجي، مصر . (lvV (l) النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، طّ، النهضة العربية. 1•1 (1) النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ستانلي هايمن، ترجمة: إحسان عباس ومحمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، 901 ام.
(1.9) النقد الأدبي، أحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية. (1 (1 النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في اللغة والأدب، محمد مندور، نهضة مصر، 0. .

111 (1 النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ، تحقيق: خلف اله سلام، دار المعارف بمصر، 19V7
ץ Y ( ) نمـاذج في النقد الأدبي وتحليل النصوص، إيليا سليم الحاوي، دار الكتاب اللبنانية، بدون تاريخ.「 ( ( ) الوسـاطة بين المتتبي وخصومه، القاضـي علي بن عبدالعزيز الجرجاني، تحقيق: محمد أبوالفضـل إبراهيم، علي محمد البجـاوي، المكتبـة العصـرية، بيروت، Y.. 7 .

الاستعارة، جوان مدلتون، ترجمة: عبدالوهاب المسيري، مجلة المجلة،
「 ( النتاص في معارضـات البـارودي، تركي المغيض، مجلة أبحاث اليرموك،

سلسلة الآداب واللغويات، المجلد التاسع، العدد الثناني، (1991. ₹ ) النتـاص والأجناسـية في الـنص الثـعري، خليـل الموسـي، مجلــة الموقف الأدبي، مجلد 7 K، العدده.
(1) التتاص ومفهوم التحويل في شعر محمد عمران، الموفق الأدبي. 7 (7 فكرة السرقات الأدبية ونظرية التتاص، د.عبدالملك مرتاض-علامات، الجزء الأول، المجلد الأول، مايو 1991.
(V العددان 10، 710 ، دمشق، اتحاد الكتاب العرب. ^) (النكلة مؤتة للبحوث والدراسار في الثعر الجاهلي دراسة أسلوبية) موسى ربابعة، المجلد الخامس، العدد الأول، جامعة مؤتة، • 199 . 9) مفهوم النظم عند عبدالقاهر (قراءة في ضوء الأسلوبية) نصر حامد أبوزيد، مجلة فصول، المجلد الخامس، العدد الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، .191乏

فهرست الموضوعات

| (الصفحة | (الموضـوع |
| :---: | :---: |
| 1 | المقدة |
| $\varepsilon$ | النمهيد |
| الفصل الأول : دور المتكامين في دراسة الصورة الشعرية |  |
|  |  |
| rq | دور الجاحظ في دراسة الصورة الثعرية |
| \&) | دور علي بن عبدالعزيز في دراسة الصورة الثعرية |
| - . | دور الرماني في دراسة الصورة الثعرية |
|  |  |
| 07 | دور الباقلاني في دراسة الصورة الثعرية |
| 09 | دور القاضي عبدالجبار في دراسة الصورة الثعرية |
| 79 | دور ابن سنان الخفاجي في دراسة الصورة الثعرية |
| V $\varepsilon$ | دور عبدالقاهر الجرجاني في دراسة الصورة الثعرية |
| الفصل الثاني: دور المتكامين في دراسهة الموسيقى الشعرية |  |
| المبحث الأول: دور المتكلمين في دراسة الموسيقى الشعرية ( 0 ( 0 - 9 - 9 ¢هـ) |  |
| 99 | دور الجاحظ في دراسة الموسيقى الثعرية |
| 1.r | دور الرماني في دراسة الموسيقى الثعرية |
| 1.7 | دور علي بن عبدالعزيز في دراسة الموسيقى الثعرية |
|  |  |
| 11. | دور ابن سنان الخفاجي في دراسة الموسيقى الشعرية |
| 11 V | دور عبدالقاهر في دراسة الموسيقى الثعرية |


| (الصفحة | الموضـوع |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| $1 ヶ 7$ | دور الجاحظ في دراسة اللغة الثعربة |
| 1ro | دور علي بن عبدالعزبز في دراسة اللغة الثعربة |
|  |  |
| $1 \leqslant 7$ | دور الباقلاني في دراسة اللغة الثعربة |
| $1 \leqslant \wedge$ | دور عبدالجبار في دراسة اللغة الثعربة |
| 10r | دور ابن سنان في دراسة اللغة الثعربة |
| 174 | دور عبدالقاهر في دراسة اللغة الثعربة |
| الفمل الـرابع: دور المتكامهين في دراسِّ وسائل الإبـداع |  |
| 1 V | المبحث الأول دور المتكلمين في دراسة السرقات الشعريةّ وعلاقّها بإلإباع |
| 19. | المبحث الثاني دور المنكلمين في دراسةّ قدرات الإبداع |
| Y.V | المبحث الثالث دور المثكلمين في دراسة مؤهلات الناقٌ |
| Hrum | (الخانمة والنتائج |
| $r \leqslant r$ | (المصادر والمراج2 |


[^0]:    (1 (الكثاف (حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) الإمام محمود بن عمر الزمخشري ، ط
    

[^1]:    (1) الحيوان، جغ، ص! (1)
    

[^2]:     lov (Y)اسرار البلاغة (Y)

[^3]:    (1) البيان والتبين ج\& ، ص
    (Y) البيان والثتبين ج1 ، ص

