


شعر الرثاء بين الخرنق والخنساء ، دراسة موضوعية وفنية يمنى أحمد حسن عطوة التغدور قسم الأدب و النقد ، شعبة اللغة العربية، كلية الدر اسات الإسلامية والعربية للبنات، جامعة الأزهر ، المنصورة، مصر yomnaalghandour.18@azhar.edu.eg : البريد الإلكتروني الإير، الملخص :
 الشاعرتين، التي تقاربت نقارباً شديداً، فكلاهها عاش في العـا


 والحديث عن اللذة والمهانة التي أصابتهما بعده، ووصف الخسارة العامة
 الشجاعة وما اندرج تحتّها من الحدبث عن حماية النساء وحماية الجـــار ، والعقل وما شمله من الحديث عن الحلم والحزم ومضاء العـي العـيمة و المساواة

 فانفردت الخرنق بالحض على الأخذ بالثأر مقرونًا بالهجاء، والدعاء على القاتل، وتصوير مقتل المرثيين مجتمعين، وانفردت الخنساء بالحض علئى الثأر مقرونًا بالتأبين، والدعاء على من يحملون الميت إلى قبر ه، والحديث عن الضعف والعجز الأي أصابها بعد موت المرثيين، وشكر الآخذ بالثأر، ، والفخر بفداحة المصيبة، والدعاء بالسقبا لقبر الميت، والعزاءّ واء ووجدت في أشثعار ها بعض المعاني الإسلامية، وتناولت الباحثة في الاراســـة الفنيـــة

## شمر الرثثاء بين الخر.نق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

الألفاظ التي تميزت بوجود ألفاظ نسوية، والدقة، والإيحاء، والأساليب التي تميزت بكثرة الإنشاء (الأمر، الاستفهام، الدعاء، القسم)، والتكرار، كمــــا غلبت المقطوعات الشعرية على كلا الديو انين، وجاءت مطـــالع القصـــائد معبرة عما تحتويه، وجاء الختام خلاصة لتجاربهما مع الموت، ونو افرت الوحدة الفنية في أشعار هما، خاصة الموضو عية منها ، وانتهت الار اســـة إلى أن الخنساء كانت أبر ع و أدق وأعمق فــي شــعر ها مــن الخرنــق،

وأخصب خيالًا وأوسع فكرًا. (الكلمات المفتاحية : الخرنق، الخنساء، شعر الرثاء ، دراسة، موازنة .

# Poetry of Lamentations between Alkhernek and Alkhansaa an objective and artistic study 

Yomna Ahmad Hasan Atwa Alghandour Department of Literature and Criticism, Division of Arabic Language, College of Islamic and Arabic Studies for Girls, Al-Azhar University, Mansoura, Egypt.
E-mail : yomnaalghandour.18@azhar.edu.eg

## Abstract:

First, the research narrated the living conditions that Alkhernek and Alkhansaa experienced. Both of them lived in the pre-Islamic era and their brothers, fathers and husbands were killed during the wars, so they seemed to have the same conditions. Therefore, most of their poems were laments. Second, it addressed the objective study that highlighted their mutual concerns, including: showing grief for the deceased, presenting humiliation and indignity that befell them after losing him, describing the general loss of the tribe, praying for the deceased by not being far away, being proud of taking revenge, and talking about courage and its attributes as: protecting women and neighbors. In addition, it pointed out their mentality and its traits including: patience, determination, and social equality. Not only had that but also indicated their virtue including modesty, generosity, and sovereignty.
Moreover, the study examined the unique objects for both poets. Alkhernek was singled out by exhortation to take revenge in conjunction with satire, cursing the killer, and portraying the killing of the dead together. Al-Khansaa was known for persuading of taking revenge in conjunction with eulogy, cursing those who carry the dead to his grave, talking about the weakness and helplessness that afflicted her after the death of the deceased, thanking

## 

the one who took revenge, being proud of the enormity of the calamity, and praying for watering for the grave of the dead, consolation. In addition, her poems include some Islamic meanings.
Furthermore, the artistic study addressed expressions that were distinguished by presenting feminist expressions, accuracy, gestures, and methods characterized by the technique of creation (command, interrogation, supplication, oath), and repetition. The final chapter summaries their experiences with death and the artistic unity presented in their poems, especially the objective ones. Hence, the study concluded that al-Khansa was smarter, more accurate and deeper in her poetry than Alkhernek, as she has wealth of imagination and broader thought.
Key words: Al-Khernek, Al-Khansa, Lament poetry, studying, balancing.

مجلةكليةاللفة العرييةبالقاهرة العكذالثامن والثالثون

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، وجعل فيه من كل هم فرجًا، ومن كل ضيقِ مخرجًا، والصـلاة والسلام على أفصح الخلق أجمعين، سيدنا محمد عِّ الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، أما بعد: فإن الشعر الجاهلي خلد عبر العصور لخصبه وجزالته ومتانته، واحتل من أنفسنا مكانة رفيعة، وحظي بالإكبار والاحترام والرعاية
 دقيقًا لمشاعر هم وانفعالاتهم، وما أحرى هذا الشعر الصـادق المتين بالبحث والاراسة، هذا الشعر الذي يخترق شغاف التلوب، ويتغلغل في أعماقها، ويبدو ذلك جليًا في (الرثاء) على وجه الخصوص، فحين تنزل مصيبة الموت بالمرء، إذا به أمام مصير محزن : مصير الموت والفناء، الذي لا بد لكلٍ منا أن يصبر إليه، ويذوق قلبه لوعة الفر اق، ولا يجد متتفسًا له إلا أن ينطلق لسانه بما يجيش في صدره من عواطف حزينة باكية، فيصل كلامه من القلب إلى القلب، وقديمًا سأل الأصمعي أعرابيًا : ما بال

المر اثي أشرف أشعاركم؟ فقال الأعرابي : لأنا نقولها وقلوبنا محترقة(1). ولأجل ذلك، فقد اخترت أن يكون بحثي في شعر الرثاء، وآثرت
 صــــــ

## شعر الرثاء بين الخرنقق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

أن تكون دراسة مو ازِنة بين شاعرتين من شواعر العصر الجاهلي، هما : الخِرْنِق والخنساء، حتى أتنبين مواطن الاتفاق والاختلاف بين الثشاعرتين، ثم وجوه القوة والضعف عند كلٍ منهما، لأصل في النهاية إلى الحكم المُعلّل بمن حازت قصب السبق من الشاعرتين. وقد وقع اختياري على هاتين الشاعرنين لأنهما يتجهان اتجاهاً منتشابهًا نحو الاهتمام بشعر الرثاء، كما أن الشعر النسائي له خصائصه التي تميزه "بحكم الطبيعة النوعية للمر أة، وأسلوب تعاملها مع الظروف التي تعيشها، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على إبداعها الشعري من خلال ما نراه لديها من طبيعة العاطفة التي تعبر عنها، ثم طبيعة التقافة التي تعكسها، ثم أسلوب التعبير عن تلك العاطفة"().)
 النصوص في الأدب العربي القديم، نسبة أدب إلى النســـاء فــي الثقافــة العربية في وقت مبكر من تاريخ الأدب العربي، "و هذا يعني أسبقية المرأة
 النسوي الذي عني بالبحث عن الموروث الأدبي عند النساء الغربيات أنـــه لم يوجد ذكر لصلة المرأة بالثشر إلا في حدود القـرن اللـــادس عثــر المبلادي، في حين أننا نجد تاريخ المر أة الأدبي عند العــرب يعــود فـــي بداياته المؤكدة إلى القرن اللمابع الميلادي كما هو عند الخنـــــاء وليلــى
(") الشعر النسائي في أدبنا القيم، د/ مي يوسف خليف، القاهرة، دار غريب للطباعــة والنشر والتوزيع، (99ام، صــ 9 هو


هذا عن أههية الموضوع الأدبية وأسباب اختياره، أما عن الخطة التي سرت على ضوئها في هذا البحث، فقد اقتضت طبيعته أن ينقسم إلى فصلين يقعان بين المقامة والخاتمة. ففي المقمة : تحدثت عن أسباب اختيار الموضوع، وأهميته الأدبية و الخطة التي سرت عليها، ومنهج البحث.
وفي الفصل الأول : قامت دراسة موضو عبة تناولت فيها معاني الرثاء وموضوعاته بين الشاعرتين، فكان منها ما اشتنركتا فيه، وجاء فياء فيا المبحث الأول، وكان منها ما انفردت به كل" منهما وجاء في المبحث

الثاني.
وفي الفصل الثاني : قامت دراسة فنية توز عت بين أربعة مباحث، تتاول الأول منها الأسلوب ألفاظًا وعبارات، وتناول الثاني منها البناء الفني مطلعًا وختاماً ووحدة فينة، وتتاول المبحث الثالث الصّار الصور الفنية الجزئية و الكلية، وتناول المبحث الرابع الموسيقى خارجية وداظلية. وجاءت الخاتمة لتلخص أهم النتائج الني انتهى إليها البحث، وأردفتها بثبت للمصادر والمراجع تضمن أهم الكتب التي اعتمدت عليها، ثم فهرس بالموضو عات التي انتظمتها الار اسة. وقد انتهجت المنهج الفني الذي يعتمد على فحص النتاج الأدبي
(") المرأة ونق الشعر في بدايات النق العربي، قراءة للنصوص النقد المنسوب لــــيكّة
 النشر العلمي، جامعة الكويت، الرسالة


## شعر الرثاء بين الخر.نق والخننساء ، ذراساسة موضوعية وفنية

فحصًا دقيقًا، يعتمد على استخراج جزئيات المعاني وفهم دلالاتها، واستكشاف القيم التعبيرية و القيم الشعورية. وفي النهاية أرجو أن يغفر القارئ الكريم ما قد يقع من هنات أو زلات، وأن يشفع لي ما بذلته فيه من جهد، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأسأل اله العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينقبله ويفيض به علينا من جوده وإحسانه، إنه نعم المولى ونعم النصير .


# مجلةكليةةاللغةالعرييةبالقاهرةالعكذالثامن والثالثون 

(الفصل الأول

## معاني الرثاء وموضو عاته بين الثاعرتين

المبحث الأول

## المعاني والموضوعات التي اشتركت فيها الثـاعرتان

تستلزم المو ازنة بين الثاعرنين الوقوف على أهم وأبرز المو اقف التي مر بها كل منهما، والإلمام بظروف نشأتهما وحياتهما، وفي ذللك ما يفسر الاتجاه الفني الذي يتبناه الثاعر، وأهم الخصائص الفنية التي تبرز في شعره، بل يطالب (زكي مبارك) الناقد بأن "يجتهد في أن يرى الأشياء بعينه، ويدركها بشعوره، ليسنطيع وزن ما يقول، فإن الثاعر إنما يؤدي رسالته إلى جيل خاص في قطر خاص"(').
وقد ولدت الخِرْنِق (†) قبل الخنساء ، فتاريخ مولدها غبر معروف، ولكنها
توفيت نحو سنة . 0 قبل الهجرة، ونحو سنة . OV أو ov ميلادية(「).
(") المو ازنة بين الشعراء، د/ زكي مبارك، بيـروت، دار الجيـل، الطبعــة الأولــى،
 ( () أصل الخرنق : الفتى من الأرانب أو ولده، ثم نقل علمًا لامر أة، القاموس المحـيط







 ==

و اختلف في اسمها ونسبها اختلافاً كبير اً، فمنهم من برى أنها : خرنق بنت هِفَان، ومنهم من برى أنها : خرنق بنت بدر بن هفان بن مـللك، وأكبر الظن "أن تحريفًا وقع في اسم أحد آباء الخرنق بنت بدر بن هفان"(')، مما أدى إلى هذا الاختلاف الكبير في اسمها ونسبها. و هي "أخت طرفة بن العبد لأمه، وزوجها (بشر بن عمرو بن مرثغ)، سيد
 وقتل كذلك يوم قلاب كما أشنارت الخرنق إلى ذلك في أشعار ها. و الخنساء (ت \& سر اة سُليم (قيس) من أهل نجد، وقد أجمع رواة الشعر على أنه لم ثقم امر أة في العرب قبلها ولا بعدها أشعر منها"(ڭ)، وقد عاشت الخنساء "أكثر عمر ها في العهد الجاهلي وأدركت الإسلام فأسلمت، (...)، و أكثر شعرها و أجوده رثاؤ ها لأخويها (صخر ومعاوية) وكانا قد قتلا في الجاهلية، وكان لها أربعة بنين شهدو ا حرب القادسية، سنة (7 (اهـ)، فجعلت تحرضهم والحماسة البصرية للبصري، تحقيق مختار الدين أحمــد، بيـروت، عـــالم الكتــب،
 ومن الفريق الثاني : أبو عمرو بن العلاء راوي ديوانها، والزركلي، وجرجي زيــدان، انظر : ديوان الخرنق برو اية أبي عمرو بن العلاء ( ت \&0 اهـــ)، تحقيق بسري عبد

 (1)


$$
\text { (r) الأمالمي r / } 10 \wedge \text {. }
$$

(٪) تاريخ آداب اللغة العربية / lov / . .

على الثبات حتى قتلو ا جميعًا، فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم"((). لكن مما يلفت النظر أن الإشارة في الكتب القديمة إلى الخرنق قليلة جدًا، ولعل ذللك يرجع إلى أنه لم تتو افر لها ظروف أتاحت لها الثهرة كما نو افر للخنساء، أو لعل أخبارها ضاعت كما ضاع الكثير من شعرها، ولولا اختلاف الرواة في نسبة الأشعار التي روو ها عنها لما ورد ذكرها في تلك

المو اضع القليلة التي عرضوا ا فيها لأبيات قليلة من شعرها في الرثاء. ولعل من عو امل ذلك أيضًا أنها لم تعاصر الأسو اق الأدبية مثلما عاصرتها الخنساء وشاركت فيها، فعكاظ "اتخذت سوقًا بعد الفيل بخمس عشرة
 قد ماتت قبل بدء الأسو اق الأدبية.
ويتضح مما سبق تقارب الظروف التي عاشت فيها الشاعرتان نقارباً شديدًا، فكل" منهما عاش في العصر الجاهلي، وكل منهما قتل أخوتها، وأبناؤ ها وزوجها في الحرب، ولذلك شغل الرثاء معظم الديوانين باستشتاء بعض المقطوعات والأبيات القليلة، فالخرنق لها مقطوعة تصف فيها موقف عشيرتها من بني مرث حينما طردهم عمرو بن هند (گ)، وأخرى في

 () () مختصر سيرة ابن هشام، القاهرة، المجلس الأعلى للثــئون الإنســلامية، الطبعــة
 الديوان صــ or

## شعر الرثاء بين الخر.نق والخننساء . ذراسطة موضوعية وفنية

الهجاء(1)، تهجو فيها عبد عمرو الذي وشى بأخيها طرفة، والخنساء لها


وأما عن المعاني الشعرية التي ستكون موضوع الموازنة، فالمقصود بها "المدركات التي يقف عليها الشاعر في أثناء تفكيره في موضوعه، فهي الحقائق التي تشد انتباه الشاعر في موضوعه، وعليها يقوم البناء الشعري؛ لأن الثاعر حين يتتاول موضوعاً ما من الموضوعات، أو حدثاً من الأحداث، لا يمكن بأي حال أن يستقصيه ويلم بكل أطرافه، وإنما هو بحسه الخاص يقع على جانب منه يتأثز به ويعيش فيه، هذا الجانب المخصوص بجزئباته هو المعنى الكلي أو الفكرة الأصلية التي يقدمها الشاعر"(ڭ).
(1) هطلع المقطوعة : ألا ثكلتكَ أمك عبَّ عمرو أبا الخربَات آخيْتَ اللموكا الديوان صـ . 7 .
() تصف في هذه الهقطوعة أباها وأخاها وقد تسابقا، ومطلعها : جارَى أباه فأقبلا و هــــا الـا
ديوان الخنساء، دراسة وتحقيق د/ إير اهيم عوضين، القاهرة، مطبعة السعادة ، الطبعة
() تهجو في هذه المقطوعة دريد بن الصمة، وكان قد تقدم لخطبتها فردته، فلما هجاها ردت عليه بمقطوعة مطلعها :
 (8) الأدب العربي بين البادية والحضر، أد/ إبر اهيم عوضين، القاهرة، مطبعة السعادة،


وفيما يخص الرثاء، فإن معانيه تتوزع بين الندب(٪) و التأبين(٪) و العز اء()، فمن هذه الأنواع الثلالثة مجتمعة أو منفرقة تتكون المعاني الشعرية في القصيدة أو المقطوعة الرثائية عند الخنساء، لكن الخِرنق تزاوح رثاؤ ها بين موضو عين فقط هما : الندب والتأبين، فنلقاها نادبة
(') الندب كما عرفه الدكتور (شوقي ضيف) " النو اح و البكاء على الميت، بالعبـــارات المشجية، والألفاظ المحزنة، التي تصدع القلوب القاسية، وتذيب العيون الجامدة" ومـــا ير افقه من صيحات الأسى و العويل و النحيب والنشيج" ، الرثاء، سلســلـة فنــون الأدب
 وانظر كذلك: الأدب الجاهلي فنونه وقضـاياه، د/ رشدي محمد إبراهيم ، الطبعة الأولى
(Y) والتأبين "أقرب إلى الثناء منه إلى الحزن الخالص، إذ يخر نجم لامع مــن ســماء المجتمع، فيُشيد به الشعر اء منو هين بمنزلته السياسية أو العلمية أو الأدبيــة، وكـــــنـهـم يريدون أن يصوروا خسارة الناس فيه، ومن هنا كان التــأبين ضـــربًا مــن التعـــاون والتعاطف الاجتماعي، فالثـاعر لا يعبر عن حزنه هو، وإنما يعبر عن حزن الجماعـــة وما فققته في هذا الفرد المهم من أفرادها، ولذللك يسجل فضـائله ويلح في هذا التسجيل وكأنه بريد أن يحفر ها في ذاكرة الناريخ حفرًا حتى لا تُسىى على مر الزمن"، المرجع

() العزاء : فهو يأتي بعد مرحلتي الندب والتأبين، لأن "الثشاعر ينفذ من حادثة الموت الفردية التي هو بصددها إلى الثفكير في حقيقة الموت و الحياة، وقد ينتهــي بــــه هـــــا التفكير إلى معانٍ فلسفية عميقة، فإذا بنا نجوب معه في فلسفة الوجود و العدم، و الخلود"، المرجع السابق والصفحة، وأصل العز اء الصبر، ثم اقتصر استعماله في الصبر علـىى و الـى . К7 كارثة الموت، صـر

## شعر الرثاء بيين اللخرذق واللخنساء ، ذرالسنة موضوعينة وفنية

مؤبِّنة في آن واحد تارة(1)، ومؤبِّنةُ تارة أخرى(')، أما الخنساء فهي إما
نادبة()، أو نادبة مؤبنة()، أو نادبة معزية()، ، أو نادبة مؤبنة معزية(") أي أن الخرنق انفرد عندها التأبين ببعض المقطوعات، واختلط بالندب في مقطوعات أخرى، ولم ينفرد التأبين عند الخنساء كما انفرد عند الخرنق، بل اقتزن به الندب أو العزاء. وقد اختلفت الكيفية التي ركزت بها الثلاعرتان على المرثيين في أشعار هما، فالخرنق نجد أنها اختصت بالرثاء في أشعار ها : أخاها لأمها طرفة بن العبد(")، وزوجها بشر بن عمرو بن مَرْثَث، وابنه علقمة بن بشر بن عمرو، وأخواه حسَّان وشُحَبْيل، وعبد عمرو بن بشر بن عمرو . والذي استأثنر بمعظم الرثاء عند الخرنق هو : (زوجها بشر)، سواء كان رثاؤه منفرداً، أو جاء أثثناء حديثها عن قومها ثم تفرده بالذكر، وجاء اللاقون في المرتبة الثانية، فانفرد طرفة بمقطو عة، وكذلك فعلت مع

عبد عمرو، وجاءت القصبدتان وباقي المقطوعات في رثاء قومها. وربما كان السبب في أن رثاء (بشر) هو الذي يشغل الجزء الأكبر من شعر ها؛ هو أنها وجدت فيه الصدر الحنون والزوج الرعوف، وأنه

(r)






## مجلةكلية|اللغةالعرييةبالقاهرةالعكذالثامن والثالثون

أطول من عاشرته وعاشت معه، فبلغت مكانته من نفسها مبلغاً عظيماً، وكانت أشعار ها فيه صدى لما يتغلغل في أعماقها. أما عن الصلة التي تربط بين الخرنق و(عبد عمرو بن بشر بن عمرو)، فسوف تبينها دراسة الروايات التي وردت في هذا الأمر، فابن قتيبة في كتابه (الشعر والشعراء) يراه زوجها، إذ يقول: "وكانت أخته (يعني طرفة بن العبد) عند عبد عمرو بن بشر بن مرثث، وكان عبد عمرو سيد أهل زمانه، فشكت أخت طرفة شيئًا من زوجها إليه"(')، فهذا يدل على أن الخرنق و إن تزوجته إلا أنها كانت تكر هه، وكان طرفة نفسه يكره عبد عمرو، فصاحب ديوان الحماسة يقول: "وكان لطرفة ابن عم يقال له : عبد عمرو بن بشر، وكان طرفة عدو اً له مبغضاً، وكان يهجوه ويقع فيه" (٪) وبتحقيق نسب هذا الرجل (عبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرثد)(r)، نجد أنه ابن زوجها (بشر بن عمرو بن مرثد)، وللجمع بين هذه الروايات التي تجعل زوجها تارة (بشر بن عمرو) وتارة أخرى (عبد عمرو بن بشر بن عمرو) نرى أنه ربما تزوجت الخرنق الأخير بعدما قُتل
(1) الشعر والشعراء لابن قتيّة، تحقيق د/ مفيد قيحة، ضبط أ / ن نيم زرزور، بيروت،
 . 1A. / / 「

 الكبرى لأبي عبد اله البصري الزهري : "عبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرثـ بـــن
 . $1 \wedge$ / / O،...

## شعر الرثثاء بين الخر.نق والخنساء . ذراسنة موضوعية وفنية

بشر يوم قلاب(')، وهذا ليس مستغرباً، لأن الجاهلية لم تكن تحكمها شريعة، والدليل على أنه قُتل قبل ابنه ، تُلك المقطوعة التي تهجو فيها عبد عمرو لأنه لم يأخذ بثأر أبيه، التي تقول فيها(٪):

 ولعل هذا يفسر لنا ما ورد في ديو انها من هجائه في موضعين()،

> ورثائه في موضع آخر (¿).

وأما الخنساء فقد رثت أخويها معاويـة وصخراً، وزوجها مرداساًّ()، ثم قومها ومن ضمنهم رثت أباها عمرو بن الثريد. والذي استأثر بمعظم رثاء الخنساء أخو ها صخر ، إذ تشغل القصـائد والمقطوعات التي تحدثت عنه أو وجهت إليه ما يربو على ثلاثة أرباع ديو انها، وشغل الحديث عن باقي الأفراد الربع المتتقي. فما السر في استئئار (صخر) بهذا الجزء الأعظم من رثاء
(') معجم ما استعجم، عبد الهّ بن عبد العزيز البكري الأندلسي، تحقيق مصطفى السقا،


$$
\begin{aligned}
& \text { () الأول ما ذكرنه، والآخر صـ • } 7 \text { من ديو انها }
\end{aligned}
$$

و هذا هو زوجها الثاني بعد زوجها الأول عبد العزى ابن عبد الشه بن رو احة بـــن
 نهاية العصر الأموي، جمعاً ودراسةً ونقاًا، أ.د/ زكريا عبد المجيد النـوتي، رســـالة


الخنساء مع أنه كان أخاها لأبيها(1) 1
ترجمته بكثرة أشعار ها فيه برجع إلى أنه "كان بارًا ر عوفًا بأخته، ويمنحها ماله كلما افنقرت، وهذا سبب لرثائها له، وميلها إليه"(ץ)، يؤيد ذلك موقفه منها حين أعوزتها الحاجة، و افتقرت إلى المال، وكان صخر ملجأها حينئذ، فحين "دخلت الخنساء على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، و عليها صدار من شعر قد استشعرته إلى جلدها، فقالت لها : ما هذا با خنساء؟ فو اله لقد نوفي رسول الله فما لبسته، قالت: إن له معنى دعاني إلى لبسه، وذلك أن أبي زوجني سيد قومه، وكان رجلًا متلافًا، فأسرف في ماله حتى أنفده، ثم رجع في مالي فأنفده أيضًا، ثم اللتفت إلي فقال : إلى أين يا خنساء؟ قلت: إلى أخي صخر، قالت: فأتيناه فقسم ماله شطرين، ثم خيرنا في أحسن الشطرين، فرجعنا من عنده، فلم يزل زوجي حتى أذهب جميعه، ثم التفت إلي فقال : إلى أين با خنساء؟ فقلت : إلى أخي صخر، قالت : فرحلنا إليه ثم قسم ماله شطرين وخيرنا في أفضل الشطرين، فقالت له زوجته: أما نرضى أن تشاطر هم مالك حتى تخير هم بين الشطرين؟ فقال:

فلـــو هلـــكت قـــددت خمارهـا
وهي حَصان قد كفتني عار ها

والله لا أمنــــهـا شـــرارها
واتخذت من شعر صدار ها
(1) أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، عمر رضـا كحالـــة، مؤسســـة الرســـالة،
98اهــ 909 ا9،
( (') الرثاء في الجاهلية والإسلام، د/ حسين جمعة، دمشق، دار معد لللنشر والثوزيع، ط

$$
\text { ،، } 991 \text { ام، صــ } 10 .
$$

## شعر الرثاء بين الخر.نق والخننساء ، ذراساسة موضوعية وفنية

فآليت ألا يفارق الصدار جسدي ما بقيت من رثت زوجها"('). r ثأرُه كما أُدْرِك ثأر أخيها معاوية(Y)، "لهذا سكنت ثورتها، على حين لم تهـأ على صخر؛ لأن قومها عجزوا عن إدراك ثأره، وكلنا يدرك أن للثأر عو اطف مصعدة أو مخفةة إيجابًا وسلبًا، وبكاؤ ها على صخر يلتفع بحرقة من لم يشتف بوتره، فالغارمون لم يؤخذ برقابهم بعد، وأحز انها ما زالت تُرُجِّع الامو ع عليه، وقلبها ينِدّ حسرة على حسرة"(「)، و هي نقول :

لمرزئةٍ كأن الجوف منهـــا
「 - والسبب الثالث : هو أنه كان "يتحلى بصفات كثيرة من الثجاعة والفروسية والسيادة والجود"(0)، و لا شكك أن ذلك أدعى للحزن عليه لفداحة المصاب فيه. ع ـ ـ و السبب الرابع : هو أنه ربما كانت "صدمتها فيه كبيرة في جاهليتها حين أفقدها الموت أدق صلات الأخوة، فكانت للصدمة آثارها
( ${ }^{(\text {( }}$


$$
\begin{aligned}
& \text { الاليوان صـ } 7 \text { ! } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) }
\end{aligned}
$$

(0) الشعر اء المخضرمون، د/ عبد الحليم حفني، القاهرة، الكيائــة المصــرية العامـــة للكتاب، 9 19، صــ ، وانظر كذللك : الشعر النسائي في أدبنا القديم، صــ 97 .

التي لم تتتهِ من ديو انها، حتى إذا مـا مات أخو ها الثاني معاوية(')، زاد الأمر في نفسها، وتجسدت الأحزان، فتحولت من الموت إلى محاولة لفلسفة مو اقف الدهر منها بوجه عام"(「)، فكان موت أخويها وأبيها وزوجها فاجعة، "وما كانت الأنثى لتستطيع الصمود أمام ذلك التيار الجارف مهما تشبثت بالجمود، ومهما تعلقت بصلابة الر أي، ومهها لجأت إلى العزة و الأنفة و العقل"()

0 - و السبب الخامس: أنها أكثرت من البكاء عليه بعد إسـلمها لخوفها من مصبره، فقد روي عنها أنها قالت: "كنت أبكي لصخر من القتل، فأنا أبكي له اليوم من النار"(ڭ)، فهي لا تعلم أين سيكون مستقره، وكانت ترجو لو يكون من أهل الجنة.

ومن الممكن إضـافة سببين آخرين لهذه الأسباب سالفة الذكر، فقد مـات صخر إثر جرح أصـابه(0) عندما كان بأخذ بثأر أخيها معاوية ملبياً
(1) جانبت الباحثة الصو اب في هذه المعلومة الناريخية، إذ مات صخر بعــد معاويــة وليس قبله.
. 97 ( 97 ( الشعر النسائي في أدبنا القديم، صـ


يروى أن صخر اً غز ا بني أسد بن خزيمة، فاكتسح إبلهم، فجاءهم الصريخ فركبوا، الا


 لرجوْنا أن تبر أ، فقال : شأنكم، وأشفقق عليه قوم فنهوْه، فأبى، فأخذو ا شفرة فقطعو ا ذلك الموضع، فيئس من نفسه، ثم مات فدفن إلى جنب عصيب، وهو جبل يقرب من المدينة، ==

## شعر الرثاء بين الخربنق والخننساء . ذراساسة موضوعية وفنية

نداءها في أشثعار ها، "إذ قتل أخو ها معاوية في بعض غار اته، فحقدت عليه مأتمًا ضخمًا من النو اح، وأثار ذلك أخاها صخرًا، فثثأر لـه، ولكنه جرح جرحًا بالغًا أدى إلى وفاته، فعادت إلى نو احها بأشد مما صنعت مع أخيها معاوية، وكأنما سَعَر صخرٌ قلبها، وأشعل صدر ها بشعلة من الحزن لا تخبو و لا تهدأ"(1)، فكأنها نقول بلسان حالها: لو لا نداؤك با خنساء بالثأر ما قُتلْتْ يا صخر، لو لاك يا خنساء ما قتل أخوك صخر !!. كما يمكن أن يضاف إلى ما سبق منزلته لديها، فقد كان أخاها وأباها في آنٍ واحد، وليس أدل على ذللك من موقفه معها حينما خطبها (دريد بن الصمة)، سيد بني جشم، ولكنها أبت لكبر سنه، و عدم انتمائه إلى قبيلتها، فوقف (صخر) بجانبها، ويروي أبو علي القالي هذه القصة قائلا: "خطب دُريد بن الصِيّة خنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشريد، فأراد أخو ها معاوية أن يزوجها منه، وكان أخوها صخر غائبًا في غزاةٍ له، فأبت وقالت: لا حاجة لي بـه، فأر اد معاوية أن يُكر هها فقالت:

بمـا يــولِي معـــاويـــة بن عمرو
فقد أودى الزمــــان إذاً بصخــر وقٌ أحرْمــت ســـيا آل بـــر

تباكرنـــي حميلة كــل يــوم فْإلا أوت من نفسي نصيبًا


وقبره مَعَلم هناك"، مجمع الأمثال، 9 / 9 ، ، و انظر كذلك : معاهد التنصيص، الثـــيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي، تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد، بيـروت، عـــالم


 فهي تقارن موقف أخيها معاوية الذي يريد إجبار ها على ما لا تريد، وتضعه في مقابلة موقف أخيها صخر الذي نثق في أنه لن يكر هها على ذلك، وإذا ما أراد أحد تزويجها ممن لا تريد فإنه مدكن الحدوث ولكن في حالة ما إذا أهلك الزمان أخاها صخراً، فهو حاميها القائم بأمور ها الذي يقوي ظهر ها في مجابهة الأيام وما تحمله من أحداث جسام، كهذا الذي تقدم لخطبتها وتراه كبير السن، قصبر الرجلين، من قبيلة لا تتاسب قبيلة سُليم أصحاب الزعامة والسيادة. وذهب الدكتور عبد الحليم حفني في تعليل كثرة رثاء الخنساء لأخيها صخر مذهبًا غريبًا إذ يقول : "ويمكن أن يقال إن ما يميز نظرة الخنساء إلى صخر زيادة عن صلة القز ابة، هو الإعجاب والوفاء، ويمكن أن يقال إن ما يميز نظرة الخنساء إلى معاوية هو غريزة الحنان الطبعي بين الأخت وأخيها الشقيق(...) فحين قتل معاوية انفجر في قلبها هذا النبع الحنون العطوف، لللك لم يكن غريبًا أن نجد رثاءها لصخر يحمل طابع المدح وتعداد المكارم، و هذا ما يستطيعه أي شاعر ولو لم يكن يكن أخًا لصخر، ويمكن لمن يريد أن يتابع هذه الملحوظة أن يقول : إن كثرة رثائها لصخر ومبالغتها في إظهار حزنها عليه، دليل على عدم عمق هذا الحزن أو عدم ثباته، وكأنها بهذه المبالغة تريد أن تثبت شبئًا لا نوقن من ثباته؛ لأنه لو كان ثابتًا لم يكن في حاجة إلى إثبات، أما حزنها على معاوية فهو حقيقة
 الرجلين.


## شمر الرثtاء بين الخر.نق والخننساء . ذراسسة موضوعية وفنية

تملأ نفسها قوةً وثباتًا، فهي ليست في حاجة إلى إثبات أو تأكيد"('(). والحجة في دفع هذا الكلام واضحة جلية، فإن من أحب شيئًا أكتر من ذكره وتعداد فضائله ومحاسنه، لا سيما إن كان قد مات وثوى بين الأجداث و القبور، ولا مجال لاستعادته مرة أخرى، فيلجأ الراثي إلى تعداد هذه الفضائل و المحاسن كوسيلة يحاول بها جعٌل من مات حيًا حاضرًا بين الناس حتى يخفف عن نفسه بعض ما يعانيه. وقد رثت كلٌ من الشاعرنين قومها مجتمعين أو منفردين كل فردٍ منهم على حدة، فعندما قتل أخو الخرنق (طرفة بن العبد) رثته منفرداً، ثم لما قتل زوجها بشر وقتل معه في ذات اليوم ابنها وأبناؤه(٪) رثتهم مجتمعين، ولما قتل عبد عمرو رثته في مقطوعة، و هكذا، فجاء رثاؤها لهؤ لاء القوم مر آة لما مروا به من أحداث أودت بهم إلى القتل مجتمعين أو متفرقين وعندما قُتل معاوية أخو الخنساء ندبته منفردًا، وحرضت على الأخذ بثأره(r)، ثم لما مات صخر رثته هو الآخر، ولم نجد في رثاء زوجها مرداستًا غير قصيدة ومقطوعة(\&)، وفي رثاء قومها مجنمعين لم نجد إلا مقطو عة وقصيدة كذلك()، وباقي الديوان يتوز ع بين مقطو عات أو قصائد قصيرة ترثي أخويها معًا، و هذا لأن قومها ماتوا منفردين ولم

(




## مجلةكلية اللغةالعرييةبالقاهرةةالعذكالثامن والثالثون

يجمعهم الموت في يوم واحد كما هو شأن الخرنق. أولًا : المعاني المشتركة بينهـا في النـا
"للمر أة الجاهلية في هذا المجال القسط الأكبر، و النصيب الأوفر،
إذ كانت تندب أباها وإخوتها، فما تز ال نتوح على من ينوفى منهم حتف أنفه، وعلى من يموت قحْصًا بالرماح و السيوف، وما أكثر من كان يموت منهم في حروبهم الدائرة على المر اعي، وكلنا نعرف كثرة أيامهم ووقائعهم في الجاهلية، وكان كل يوم يخلّف وراءه صرعى، وكل وكل صريع تتدبه
 رعوسهن ويشققن جيوبهن، ويقرعن صدورهن على من طوّح به الأعداء، أو طوحت به الأقدار إلى مهاوي القبور "(') وقد طرقت كلٌ منهما للتعبير عن هذه الأحزان والمآنسي العديد من

> المعاني، منها :
( 1 ( إظهار الأسسى على الفقيد :
فتقول الخرنق في رثاء أخيها طرفة (؟):

## عددنا له خمسنًا وعشرين حِجَّة فلما توفاها استوى سيدًا ضخما




$$
\begin{aligned}
& \text { (') الرثاء، د / شوقي ضيف، صـ گ ! . } \\
& \text { (r) ديو ان الخرنق صـ }
\end{aligned}
$$

() (تلخص فصة متتل طرفة بن العبد في أند كان قد هجا عمرو بن هند ملك الحيرة
 أصحابه حتى أصار طريدة، وكان معه عبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرثد، ونظر ==

## شعر الرثاء بين الخرنقق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

مرحلة عمرية كان فيها في خير حال، لا هو بالصغير، ولا هو بالقحم المسن، وذلك أدعى للحزن عليه؛ لأن هذه المرحلة العمرية هي التي يُرجى فيها ويؤمل نفع الإنسان لنفسه ولقومه.

إلى خصر قيصه منخرقًا فأبصر كثحه، وكان من أحسن أهل زمانه كثحاً وجســـًا وكان بينه وبين طرفة أمر" وقع له بينهما شر ، فهجاه طرفة ونة فقال :

وهي قصيدة من شعره ، فقال عمرو بن هند لعبد عمرو ، وقد كان عمرو سمع بهــذه
القصيدة : يا عبد عمرو، هل أبصر طرفة كشحك؟ ثم تمثل:
ولا عيبَ فيه غير أن قيل واحدٌ وأن له كثـًا إذا قام أهضــــــا
فلما قال عمرو بن هند لعبد عمرو ذللك، قال عمرو : قد قال طرفة للملك أقبحَح من هذا، فأسمعه القصيدة التي هجاه فيها، التي منها : ليت لنا مكان الملك عمــرو رَغوثاً حـول قبتنا تخورُ
ولما قدم المتلمس وطرفة على عمرو بن هند يتعرَّضـان لفضله ومعروفه، فكتب لهمـــا إلى عامله على البحرين وهَجَر، وقال لهما: انطلقا إليه فاقبضا جو ائزكما، فخرجا، لكن المتلمس علم بما في الصحيفة من الأمر بقتلهما فهرب، ثم سار طرفة حتى قدم علــى عامل البحرين وهو بهجر، فامتتع العامل عن قتلّه، و انتدب له رجلٌ من عبد القيس يقال له أبو ريشة، فقتلّه. شرح القصـائد السبع الطوال الجاهليات، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيـق :

 العربية الز اهرة، أحمد زكي صفوت، القاهرة، مكتبة ومطبعة مصطفى اللبابي الحلبـي


وتقول في موضع آخر :
ألا أقسمت آسى بعد بشر
فالخرنق تقسم أنها لن تأسى ولن تحزن على أي فقيد، قريبًا كان أو غير قريب، بعد زوجها بشر، وابنها منه علقمة بن بشر؛ لأنه مهـا كانت مأساتها في ذلك الفقيد، فإنها لن تداني مأساتها في زوجها و ابنها بأي شكل من الأشكال، و لا بأي درجة من الارجات، وحزنها ويأسها ملازم لها طوال عمر ها. وتقول الخنساء() :
لا تخــل أنتي لقيتُ رَوَاحـا
من ضميري بلوعة الحزن حتى نأ الحزنُ في فؤ ادي فقاحا (٪) فهي تخاطب مَن أمامها، أو تخاطب نفسها في رو اية (لا تخالي)، فتتهى المُخاطب عن أن يظن أنها ستستريح بما تجود به عيناها عليها من الادموع، فانفجرت نائحة على صخر، نواحًا نابعًا من عميق قلبها، تبعثه لوعة الحزن وحرقته، وظل الحزن على صخر يفعل في نفسها الأفاعيل حتى تقرَّح قلبها، وتنقيحت هذه القرو ح و هي تظن أن لا شفاء لها. وتقول الخنساء واصفةً حال نساء قبيلتها إذ بلغهم خبر موت
(') ديوان الخرنق صـــهـ

 وقاح الجرح يقيح قيحًا وأقاح : القيح : الددة الخالصة لا يخالطها دمّ، وقيل هو الصديد


شعر الرثاء بين الخرْتق والخننساء ، ذراسنة موضوعية وفنية
صخر ('):

بحر الشمس لا يبغين ظلا


فقومي يا صفيةّ(ץ) في نسـاء
يشققت الجيوب وكــل وجه

فهي نتادي (صفية) وتأمر ها بأن تتخذ موقعها وسط هؤ لاء النسوة اللاني اتخذن من حر الشمس مكانًا لا يبغين عنه حولًا، ولم يكتفين بذلك، بل استمْرَرْن في تشقيق الجيوب، وڤد اصطلت وجو ههن بحر الثمس،

و أصـابتها الر عدة جر اء الحزن الشديد.
وتقسم الخنساء أنها لن تتسىى أخاها صخرًا، و لا تز ال أبدًا تذكره مـا
نطقت حمامة، أو جرت في البحر ذكور الضفادع، في قولها(ڭ): تـالله أنسىى ابن عمرو الخيرِ مـا نطقت حمـامةٌ أو جرى في البحر عُلْجومُ
******
(
لقد كان كل من المرثيين سو اءٌ عند الخرنت أو عند الخنساء بمثابة الحمى الذي يقيهم عو ادي الدهر؛ ونو ائب الزمان، و لا شك أن هذا الحمى
('(1) ديوان الخنساء ، القسم الثالث ، صـ V • ع . (Y) لعلها تقصد بذللك وصفاً لامر أة اصطفتها من بين النساء النادبات؛ لأن ابنتها تســـىى

عَمْرة، الديو ان صــ 1 اس .
(r) طفيف : قليل ، صلى اللحم و غيره يصليه صليًا : شو اه، وصليت النار : أي قاسيت

 ديو ان الخنساء صــ TV، و العلجوم : ذكر الضفـدع، وقّرّرت (لا) بعـــد القســـم، كقوله تعالى : "تالهِ تفتاً تذكرُ يوسُفَ حتى تكونَ حرَضنًا أو تكونَ من الهــــالكين"، أي لا تفتأ، سورة يوسف ، الآية : 10 .

حين يفقد، نذهب الحماية بفقده، وتتحرض المر أة من بعده للذل و الهو ان، فالخرنق تتحدث عما أصـابها من الذلة والمهانة بفقد بشر زوجها، ولم تتحدث عن نفسها بشكل منفرد، بل جعلت نفسها مضمنة في نساء قبيلتها، فتقول(1):

## بأعينهن أصبح لا يليق <br> وبيضٍ قـد قعدْن وكل كحـلٍ

وطعنة فاتك فمتى تفيق؟

أضاع بضوعهن مُصَاب بشر فهؤ لاء النساء اللواتي كان يحميهن (بشر) من كل أذى وسوء؛ وكن مترفات منعمات كالدر المحفوظ، أمسين في حالة من البؤس والثقاء التي يُرْثى لها، فيومُهن نواح وبكاء على بشر، حتى ترى الكحل في أعينهن وقد غادر مكانه، وبعد أن كان رمزًا للجمال والزينة والترف، صـار سيء المنظر قبيح الشكل في وجو ههن لكثرة دمو ع مآقيهن، "ولكثرة ما يبكين على من فُقد من رجالهن لا يبقى في أعينهن كحل"(؟). ولا غرو؛ فلقد (رخصت بضوعهن بعد مقتل بشر)، يقول أبو عمرو بن العلاء ـ راوي الديوان - : "لما قتل بشر ، سُبيت بناته ونساؤه، فنكحن بلا مهر، فرخصت البضو ع بلا مهر "(). ولا شك أنه ليس لدى المر أة أغلى ولا أعز من عرضها وشرفها، فإذا كان قد ضاع، وضاع معه من يحميه، فماذا يبقى لها في حياتها بعد ذلك كي تعيش من أجله؟!!.
(² ديو ان الخرنق صــ ٪ \& .
() المرجع السابق صـــ rv . .

وتقول الخنساء"(1):

بدمْعٌ غير منزورٍ وغثَّا
 ويحمل كل معسرة وكَّا

أيا عينيَّ ويَحكُما استَّهِّاًّا
بدميٍ غير دمعكما وجودا
على صخر الأغر أبي اليتامى

تتادي الخنساء عينيها، وتستحثهما على البكاء، وتطلب إليهما أن تفيضا بدموع غزيرة غير قليلة، وعليك يا عينيَّ ألا تكتفيا بذلك مرة واحدة، بل مرة بعد مرة، ولو وصل الأمر إلى حد أن دمعكما لا يكفي في إطفاء النيران الدتقدة في القلوب، فعليكما أن تبكيا بدمع، ولو من غير دمو عكما، وتعاود الخنساء ذلك الطلب، فلم لا تجودان يا عينيَّ وقد أورثتما وصاحبتكما حزنًا وذلًا لفقد صخر، أبي اليتامى و الضعفاء، ومفرج كل عسرة وضيق، لقد فقدنا سيدًا لا يعادله أحد.

## () وصف الخسارة العامة للقبيـة :

من المعروف أن "أي جماعة تدهمها الفجيعة، تتفطر قلوبها بالحزن والأسى، وبخاصة حين يكون الفقبد مرتبطًا ارتباطًا قبليًا قويًا أبويًا أو أخويًا وما مانثه"(؟).

ومن المعروف كذلك أن الجاهليين كان يحكمه اللظام القبلي، وشاعت الحروب بين هذه القبائل، "فالجاهليون كانو اعرضة للأخطار في باديتهم الجدباء بشرية أو طبيعية، إذ كانت القوة أساسنًا في نظام حياتهم، فحين تفقد


$$
\text { (ヶ) الرثاء في الجاهلية والإسلام صـ } 1 \text { هـ . }
$$

أحد رجالها المحنكين فإنها تحس بشدة المأساة(...) فالفقيد كان سيدًا أو فارسًا أو أخًا أو ابنًا، به فوي المجتمع، وبه رأى نفسا والِّه وارتفع متوز عًا بين الأصول و الفروع و الأقو ياء والأصحاب ويرتقي الألم الاجتماعي؛ لأن إطار الانفعال الذاتي الداخلي مرتبط أيما ارتباط بالباعث الخارجي، بفجيعة الققر، وبهذا فالنزعة الفردية التي استبدت في العصر الجاهلي هي نزعة جماعية في الرثاء، بل هي نزعة اجتماعية تتصـاعد كلما تحرر الراثي من وجدانيته المسرفة"(') و انعكست تللك الأحزان في أشعار شاعرتينا، فجاءت أثعار هها متحدثة عن خسارة القبيلة جمعاء، باستخدام ضمير الجماعة، أو الحديث عن القوم. تقول الخرنق عندما رثت أخاها طرفة(؟):
 فلم نقل (فُجْتُ) بل قالت : (فُجعنَا)، بضمبر الجماعة بدلًا من الِّا ضمير المتكلم، وذللك حتى تبين أن مصابها في أخيها ليس خاصـًا بها فحسب، بل شمل قبيلتها جمعاء؛ وذلك لأنه كان من أعيانها وخاصتها. "فالأخ يشب ويقوى، ويغدو الأمل للأسرة والقبيلة، وما سقوطه لغير أو انه إلا سقوط جوهرة في بئر عظيمة الغور، ولهذا يندفع الأخ أو الأخت على تصبر الأول وتجلده إلى قول الشعر، والبكاء على الفقيد صنو النفس، وعديل الروح، ورفيق الحياة والعشرة، فالرزء عظيم، والمرء لا يتمالك نفسه"(艹).

$$
\begin{aligned}
& \text { (') المرجع السابق صــ اس . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. V. الرثاء في الجاهلية والإسلام صـن }
\end{aligned}
$$

ونقول الخنساء (1):

خلّا عليكم أمورًا ذات أمراسِ كأننـــا أبدًا نُحتَزُّ بالفاس تتذو علينا فتأبى أن تزايلنــا الخـا استبكت الخنساء قومها (بني سُلْيْ)، ولم لا يبكون وقد فُرُح مصابهم في أحد زعمائهم، وليس أدل على ذلك من أن أباها "كان يأخذ بيدي ابنه صخر ومعاوية، ويقول : أنا أبو خيري مُضرَر، فتتعترف له العرب بذلك"(؟)، فقد كان ذللك الزعيم يكفيهم أمورًا تفتقر إلى شدة العلاج، وتحتاج إلى فارس ذي بأس شديد حتى يستطيع النصدي لها. وتتحجب الخنساء من تعمّد المنايا لهم، فهي تطرق قومها المرة بعد
المرة، والعجيب أن هذه المنايا لا تستأصل إلا كل ذي سيادة في قومها، كأنهم - و الحال هكذا ـ شجر عالٍ سامق، نقتلعه المنايا بالفأس تدريجيًا، فغدا كل صاحب خير أو من يؤمل فيه الخير ثاويًا بين القبور، فما يلبث حتى يبيت فيها. وفي رثاء زوجها (مرداس)، نقول الخنساء(٪) :
أولو أحسابها وأولو نهاها فوارت بين كبْثثيها رَحاها ليَبْدِ (الفيضَ مرداستًا سُلَيْمْ
وخيل قـ لففت بجمع خيل فليست خسارة الخنساء لزوجها (مرداس) خسارتها وحدها، بل هي
ديو ان الخنساء القسم الثاني صـ ^؛ ا .
「) الشعر والشعراء لابن قتيبة، صــ rlo .
 الرواية كما ذكر الدكتور / إيراهيم عوضين رواية أبي عمرو.

خسارة بني سليم كلهم كذللك، وكأن الموت ألمَّ بالقبيل، وكأن الحزن يشمل
 وجه الخصوص - يستشُرون خسارتهم فيه أكثر من أي أحدٍ؛ لأنه كان ذا رأي سديد، ومشورة نافعة، وشجاعة نادرة، وإدارة ناجحة للحرب، فكم من حرب مارسها، وكان الظفر فيها لخيله بقيادته، وبسالة فرسانه.

ومثل ذلك ما جاء في رثاء أخيها صخر ('):

فقد كان بَهَلولًا ومُحتضر القِّرْ ذَبِبت بأطر اف الردينيـــة السمُّرِ

ليَبْكِ عليك من سُلَيْمٍ عُصابةٌ
وخيلٍ تُنُدي لا هــو ادة بينها فقد خسرت بنو سليم بموتك يا صخر رجلًا عزيزًا حييًا كريمًا، لم يكن ليتأخر عن مكرُمة، وكم من خيل في حرب مستعرة دفعتها ومنعتها بأطر اف السيوف الردينية السُّمْرِ .
و إنه ليكفي لجز ع بني سُلْيْ أن تنزل بهم مصيبة كموت صخر ،
فتقول الخنساء(Y):

لكئن جزعت بنو عمروٍ عليه

(r الدبو ذبًا : دفع ومنع، لـسان العرب مادتي ( بهل ) ، و ( ذبب ).

## شعر الرثثاء بين الخر.نق والخنساء . ذراسنة موضوعية وفنية

( ) (الاعاء للفقيد بعدم البعد :

خلاف القرب، أو البعد الذي هو الهالكَ، قال تعالىى : "أَنَا بُعدًا لـَدَيْنَ كمَ بَعِدَتْ ثُمُودُ"(٪)، ونجد الدعاء بعدم البعد لاى الشاعرتين، فنتقول الخرنق(؟): لا يَبْدن قومي الآين هُ
لا شكك أن الخرنق تعلم أين حل قومها، وأنهم ـ ساعة قولها هذا البيت ـلا يرقدون في التر اب، فكيف تدعو لقومها بعدم الهلالك مع علمها بهلاكهم؟ لا شكك أنه دعاء و الهة مذهولة لفداحة مصابها، فكأنها تستتكر ما
حل بهم، وتر اه ظُلْمًا؛ لأنهم جمعو ا من صفات الخير ما يجعلهم جديرين بأن بظلوا أحياء، فهر شجعان كرماء. وإذا كان الفعل (بعد) بمعنى البعد الذي هو خلاف القرب، فإنه سيكون دعاء إثشفاق وحنين، فهي لن تتساهم أبدًا، وهي بذلك الدعاء تستحضر صورتهم لتستأنس بحضور هم في قلبها طالما أنها لا تستطيع رؤيتهم بعينيها.

وتدعو الخنساء لأخيها صخر بعدم البعد في عدة مو اضـــع مــن
ديو انها، منها:

 أثنار إلى أفصحية الضم في خلاف القرب، وأفصحية الكسر في معنى الهلاكّ، المعجم

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

## مجلةكلية|اللغةالعرييةبالقاهرة المكدالثامن والثالثون

فلا يَبْعَن قبرٌ تضمن شخصه
وتقول في موضع ثانٍ :

وتقول في موضعٍ ثالث :
ولا يُبْعدَنَّ الله ربي معاويا(r)
فلا يُبِدِن الله صخرًا وعهده
وتقول في موضعٍ رابع :
فقد كنت ركنْنا وحِصنًا حصينا(ז)
فيا صخرُ لا يُبْمِدَنك (لمليك في البيت الأول: يلفت انتباهنا فارق كبير بين دعاء الخنساء ودعاء الخرنق، ذلك أنها حددت المكان الذي انصب عليه دعاؤ ها، ألا و هو (قبر صخر)، فهي تعلم مكانه وتُوجه دعاءها لذلك المكان، ولعلها تدعو للقبر بعدم البعد، حتى تستأنس بما فيه من بقايا صخر، فالدعاء هنا أكثر تحديدًا من دعاء الخرنق.
 وتخصه بكنية (أبو حسان)، قبل اسمه صخر، ولعلها أرادت بهذه الكنية
 يز ال قبره محاطًا بطير السعود. وفي البيت الثڭلث : تَوَجَّهَ دعاؤه ها نحو أخويها الاثثين معًا، (صخر
 هو ضد القرب.

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

## شعر الرثثاء بين الخر.نق والخخنساء . ذراساسة موضوعية وفنية

ومعاوية)، وصرحت بمن تدعوه وهو الله - عز وجل ـ (فلا يبعدن الله)، وفي هذا إلحاح في استحضار هما، والتماس للرحمة من الله ربها، فكأنها تقول : يا ربي وخالقي أطلب منك أن ترحمني بألا تبعد صخرًا و لا معاوية عني، وتبقيهما ما حييت بجانبي، وفي قلبي.

وفي البيت الرابع : نجد دعاءها لصخر بعدم البعد يشبه دعاء
الخرنق؛ لأنها أردفت الدعاء بعدم البعد ببعض صفات المرثي التي تبرر بها هذا الدعاء، فلقد كان صخر رُكنْا يَركنُ إليه القوم في شدائدهم، وحصنْأًا حصينًا من نو ازل الدهر وعو اديه.
وبمقارنة دعاء الخرنق بدعاء الخنساء، نجد أن الأولى قد توجهت
بالدعاء لقومها بعدم البعد، وأن الأخرى قد توجهت بالدعاء مرة لقبر صخر، ومرة لأخيها صخر، ومرة لأخويها صخر ومعاوية معًا.
( © ) وصف مقتل المرثي منفردًا :
ذكرت سالفًا أن الخرنق قد وصفت مقتل المرثيين مجتمعين ومتفرقين كل" على حدة، وأن الخنساء وصفت مقتل مرثييها منفردين، فما الذي أطلع الخرنق و الخنساء على ما حدث في تلك المعارك؟ إما أن يكون من شهد المعركة وصفها لهما، أو تكونا شهدتا المعركة بأنفسهما، فالنساء في الجاهلية "كانت لهن مشاركة في الحرب، إذ كن يصحبن الرجال إلى ميادين القتال، فيداوين الجرحى، ويَحْمْلن قِرَب الماء، ويحمسن المقاتلين، ومن هؤلاء.. الخنساء"(').
(1) الحياة العربية من الشعر الجاهلي، أد/ أحمد محمد الحوفي، القــاهرة، دار نهضــــة


وفي كلتا الحالتنين: تَعْمَدُ كل منهها إلى وصفها؛ لأن في الحديث
عنها فائدتين:
1 - أن الحديث عما يؤلم النفس المكلومة يخفف بعضًا من معاناتها، وكمصداق لذلك تقول الخنساء('):
فقد أصبحت بعد فتّى سُّليْمٍ
فجعلت من الثعر وسيلة لتفريج بعض همو مها. Y Y إليه، وهو إثبات عظم المصيبة التي دهتهما، وتبرير لما هما فيه من شدة الحزن، فيأسىى من حولهما لأسِيَّتهما، ويحزن لحزنهما، وبر هان على أن مصيبتهما ليس في الناس منلها.
وقـ وصفت الخرنق مقتل زوجها (بشرًا)، وصفًا تسترجع به ما حدث في يوم (قُلاب)، في صورة مليئة بالأسىى والخوف والفزع و الحسرة:(「):
وإن بني الحصن استحلت دمـاءهم هم جدعوا الأنف الأشثــم فأوعبوا وجبوا السنـــام فالتحوه وغاربـة
 تفتتح الخرنق مقطو عتها بالحديث عن بنــي الحصــن (قومهـــا)،
(') ديو ان الخنساء ، القسم الثالث صـ rav r


## شعر الرثاء بين الخر.نق والخننساء . ذراسطة موضوعية وفنية

وتتص على أن بني الحارث وو البة(') (قبيلتان من أسد)، هما اللتان أر اقتا
 بذلك استأصلو ا أعلى زعيم في القبيلة، فما أعظم الجُرم الذي ارتكبوه!!.
 حيث (بوّأه السنان بكفه)(ث)، فغرسه في أحشائه مستخدماً كفيــهـ الاثتـــين، غرسًا أرداه قتيلًا، عسى أن يرمي الدهر عُيٌّة هذا بمصـيـية لا يصــبح بعدها حيًا.
 القاتل، كيفية القتل)، ثم تُرْدِف ذللك كله بالدعاء عليه، وذلك يعكس الضعف الو اقع في قبيلتها.
وتقول الخنساء(£) :

في يوم نائبةٍ نـابت وأقدار
راموا الثشكيمة من ذي لِبْدة ضـارِ
ملحَّب غادروه غير مِحيار
تتابِعًا من نِياطِ الجوف فَّاَّارِ
في حارة الموت مطلوبًا بأوتار

وابكوا فتّى الحي وافتنه منيّته كأنهم يوم راموه بأجمعــهم حتى تفرقت الأبطال عن رجل تجيش منه فُويق الثڭي مُزبْدةٌ تجلَّلْته رماحُ القومِ عن عُرُضٍ
(المراد ببني الحارث : بنو الحارث بن أسد، وحارثها بدل بعض من كل ، وو البة :
 استعجم، 1 / 90
"وفي عقبة قلاب قتلت بنو أسد بشر بن عمرو بن مرثـا الضبعي ، قتلــه عميلـــة
الوالبي"، معجم ما استعجم T /
( (r) يقال : بوأ الرجلَ برمحه : سدَّده قِبَّه، المعجم الكبير، مادة (بوتَاً ).
(5) الديوان صـ

فيكم فلم تدفعوا عنـه بإخفار
حتى تَلَاقَى أمورُ ذاتٌ آثَارِ

كان ابن عمكم منكم وضيفكم
لو منكمُ كان فينا لم يُّلْ أبدًا

تصف الخنساء مقتل صخر، فبعدما طلبت من بني سليم أن بيكــو ا فارسهم، شر عت في سرد تفاصيل أحداث اليوم الذي و افتّه فيـــه المنيـــة، فأعداؤه عندما قصدو ا قتلـه قتلو ا معه الشدة و البأس و الثـــجاعة، وتركــــهـ أصحابه وقد أثزت السيوف في جسده، وكان الأثر الأشند خطــورة جــرح عميق فويق ثثيه بمسافة قصيرة يفور منه الدم ويخــرج بغـــزارة؛ لأنــــه أصيب في نياط جوفه (حمائل القلب)، و هذا المكان يكثر فيه الدم أكثر من أي جزء آخر في الجسد(').
وتلوم الخنساء قومه، وتحرضهـم على الأخذ بثــــأره، فلقــد كـــان المقتول ابن عمهم، وتخاذلو ا عنه، وتقول لهم: لو أنكم رجـــال لمـــــا نـالــــهـ الموت أبدًا حتى تشبعو ا هؤ لاء القوم فتلًا وطعنًا. وفي موضـع آخر نجد الوصف أكثر تفصيلًا، فتقول الخنساء عــن أخيها صخر :

طعْنًا بجائفةٍ لاى الصشَّرْرِ ذَربُ الثُبُّاة كقادم النَّسُرْ

لاقِى ربيعةً في الوغى فأصـابـه بمُقَوَّمَ لَاْنِ الكعوب شَبَاتُهُ
(') العقد الفريد، ابن عبد ربه، بيروت، دار الكتب العلمية، منشــور ات محمـــد علــــي
 للمبرد، تحقيق عبد الحميد هنداوي، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولـــى
 الشثريد أنه جمع جمعًا وأغار على بني أسد ابن خزيمة، فنذرو ا به، فـــالتقو ا فـــافتتلو ا اقتتالاً شديداً، فارفضَّ أصحاب صخر عنه، وطعن طعنة في جنبه، فاستقل بها".

ونجا ربيعةُ يومَ ذلك مُرْهَقًا يا يأتلمي في جودْةٍ يجر ي

وربيعة هذا أجمع المؤرخون على أنه قاتل صخر (')، وهو الذي
طعن صخر اً طعنة ذهبت بعيدًا في جوفه، بواسطة (حربة) حادة السن، ومع أنه طعن صخرًا إلا أنه نجا هاربًا يجري دون أن يصده أحد، وحملته

فرسه بعيدًا عن الرماح المحيطة به من كل مكان.
وقد انفقت - في هذا الوصف - مع الخرنق في أشياء كثيرة :
ذكر اسم القاتل، وأداة القتل، وكيفية القتل، لكنها زادت عن الخرنق في وصف أداة القتل، وكيف أن تلك الحربة كانت مستوية مر هفة تشبه قادم النسر، وزادت عنها كذلك في وصف كيفية هروبه جبانًا خائفًا فزعًا من

الجموع المحتشدة في المعركة.
و الملاحظ - مما سبق ـ أن وصف الخنساء كان أكثر تحديدًا من
وصف الخرنق، ونقل إلينا تفصيلات أكثر مما نقل وصف الخرنق.
( 7 ) الفخر بإدر اك الثأر :
اتخذت كل" من الشاعرثين وصف مقتل مرثيّها وسيلة لاستثارة
حمية القوم، وحثهم على الأخذ بثأر المقتول، تقول الخرنق (†): ألا لا تفخرنْ أسدٌ عليــنـا با با
(") "وقد أجمع المؤرخون على أن قاتله ربيعة بن ثور الأسدي"، فصل المقال في شرح

$$
\begin{aligned}
& \text { كتاب الأمثال، البكري، (V) / / (Y) }
\end{aligned}
$$

فقد قطعت ر عوس بني قُين(1) (1) وقد نقعت صدورٌ من شراب

تخاطب الخرنق (بني أسد) قاتلي زوجها وقومها، وتطلب إليهم ألا
يفخروا على (بني مرثد)، بيومٍ كان مكتوبًا عليهم أن يلقوه، و عليهم أن ينظروا ما حدث لهم بعد هذا اليوم، فقد أخذ بنو مرثذ بثأرهم، وشطعت

رؤوس بني قعين، كما ڤطعو ا رؤوس بني مرثا من فبل، وشرب (بنو مرثّ) بهذه المناسبة السعيدة حتى اشتفت نفوسهم وارتوت بالشراب()، ومن هؤ لاء الذين قتلو هم (ابن حسحاس) (£)، الذي أضحى و الذئاب تعبث بدمائه، وتطلْبِ كلّ أشهائه. وتقول الخنساء (0):

بأنا فصلنا برأس الهُمـام
فأروتّهم من نقيع السِّمِام بكأسٍ وليس بكأس المُُام

## أبلغ سُليمًا وأشيـاعهـــا

وأنا صبحناهم غارة
وعبْسًا صبحْنَا بَثَهلانهُم

الشلِّلُ و الثشَّلا : الجلذُ و الجسد من كل شيء وكلُّ مسلوخة أُكِلَ منها شيء فيَّهِّتُهـا شِلوّ، لسان العرب مادة (شلا) ، و غبس الذئاب : تعني الذئاب رمادية اللــون، لســــان
العرب مادة ( غبس ).
() (قال : نقع بالخبر وبالشراب : إذا اشتفى منه، ويقال : شرب حتى نقع، إذا شــفـي
غليله، اللسان مادة (نقع).
(٪) جاء في الأغاني : "واستلحم عمرو بن حساس بن وهب بن أياء بن طريف الأسدي،
فاستتقذه معقل بن عامر بن مو علة فـاو اه وكساه، فقال معقل في ذلك :
يايت على ابن حسحاس بن وهب


## شعر الرثاء بين الخربنق والخننساء . ذراساسة موضوعية وفنية

وثعلبةُ الروع قا عاينوا
فضربًا وطعنًا وحسنَ النظام
يلوذون منـا حِذار اللِّقا
بأحد/جها وذواتَ الحزام
وسقنـا كر ائمههم سُجًَّا
تتادي الخنساء في (بنــي ســليم) وأنصـــار ها فَرِحـــة متباهيـــة







 قتلى.

 صناعة الإنشا للققتشندي إذ يقول : "ومن ذبيان فزارة، ومن فزارة ارة بنو مازن وبنو بدر،


 وقيل لأنه إذا هم بأمر أمضاه لا يُرد عنه بل يَنُذ كما أراد، وقيّل : الهمام السيد الثجاع السخي، لسان العرب مادة (هم). (٪) السمام : جمع السم، اللسان مادة (سم))، وثهلان : موضع بالبادية ، اللسان مـــادة

وبعد أن أشبعناهم ضربًا وطعنا، سقنا كر ائم إبلهَ سجَّدًا، وما عليها من أحداج(")، وما في هذه الأحداج من نساء، فانظر مدى ما حاق بهذه القبيلة من الذلة و المهانة والضعف، حتى إنهم عجزوا عن حماية نسائهم. فانظر "كيف شكلت الخنساء لوحتها في الفخر من ضمير الجماعة، وقد غطى كل الأبيات، وانسحب عليها في موضع الفاعلية لقومها، والمفعولية لخصومهم، ثم في تضاؤل ضمير (الأنا) الذي يقنع بهذا الانضو اء تحت لواء الجماعة، فيكفي أن نتول رجالي، لتجد بعد ذلك نفسها في قوتهم و عظمة مكانتهم"(Y). وهناك فرق بين فخر كلٍ من الخرنق والخنساء: فلئن كانت الخرنق قد واجهت بفخر ها أعداءها من (بني أسد)، فلقد طالبت الخنساء قومها (بني سليم) أن يفخروا بهذا الانتصـار، ولعل ذللك يرجع إلى ما سبق أن ذكرناه من أن أكثر قوم الخرنق قُتل يوم قلاب، لكن الخنساء بقي في قومها من تستطيع أن تطالبهم بالأخذ بالثأر . وتميز فخرُ الخنساء بأنه أكثر دقة من فخر الخرنق، في وصف نفسية الأعداء المنهزمين، وتصوير حالتهم وهم أذلاء يهربون من هول الفزع، و اقتصرت الخرنق على وصف حال المقتول فقط.
(') أحداج : جمع حدْج ، وهو الحِمُ، والحدْج من مر اكب النساء يشبه المِحِّة، اللسان
مادة ( حدج ).
(Y) الشعر النسائي في أدبنا القيم صــ (N . .

شعر الرثاء بين الخردنق والخننساء ، ذراسنة موضوعية وفنية
(الثججا(') بـالمـاء والريق (V)
واستمرارًا في تصوير المعاناة النفسية لدى الشاعرتين، نجد أن
هذه الآلام تحولت من آلام معنوية إلى آلام حسبة كذلك، واتضحت في عدة مظاهر منها : الخُصَّة بأبسط الأشباء التي لا يستغني عنها الإنسان، الماء والريق، فكأنهما بذللك تتبهان على أن حزنهما سيسهل عليهما سلوك

الطريت المؤدي بهها إلى الموت، كي تلحقا بهؤ لاء المرثيين. فنتخل صورتهما، وقد كثر الثهيق والزفير من هول المصـاب، كثرة أدت إلى أن كلًا دنهما لا يستطيع البلع، ولو حاول لنوقف مـا يبلعه في حلقه فما ينفذ إلى جوفه.

تقول الخرنق :
فقد أشثرڤْتَتي بـالعاْل رِيقي (٪)
أعاذلتي على رُزءِ أفيقي
$\qquad$
فما ينساغ لي من بعدُ ريقي
هم جدعوا الأتوف وأوعبو ها
فالريق دائم الجري في الفم، والإنسان دائم البلع له، تمامًا كالنفس الذي يخرج ويدخل، و هذه العاذلة اللائمة لها على ما هي فيه من جز ع بسبب هذا الرزء العظيم، تطلب إليها الخرنق أن تفيق مما هي فيه، وأدت
(1) الشجا : ما اعترض في حلق الإنسان و الدابة من عظم أو عود أو غير هما، لســـان العرب مادة (شجا).

ونحو هما كالغصص بالطعام، وشرق شرقَاً فهو شرقِ، الليث : يقــال : شَــرَق فـــلان

(شرق).

بها إلى أن تغصس بأبسط الأشياء وهو الريق، و هذه الغصة ملززمة لها ملازمة الريق لفمها.

وفي البيت الثاني : تتفي مرة ثانية أن تستسيغ بلع ريقها، جراء المصيبة التي ألمت بها، و الإسـاغة ضد الثجا. ونقول الخنساء ('):
ولا دَنِفًا أُمَرَّضُ كالْمريض
وأُصْبِحُ لا أُعَدُّ صحيِ جسمٍ
أغصنٌّ بسلسل الماء (الخضيض
فموت صخر أحالني إلى جسم سقيم ليس به مرض كالأمر اض، و لا بعاني عشقا، لكنه موت صخر، موت صخرٍ الذي جعلني أغص بالماء العذب، ولو بكمية قلبلةٍ منه.

وهناك فارق يسبر بين المعنيين عند النثاعرتين: وهو أن الذي جعلها تغص بالريق في المعنى الأول : عذل العاذلة، وفي المعنى الآخر : ذكر صخر، وإن كان السبب في كلتا الحالتين هو شدة الحزن ومرارة الألم.
 وتغضغض : نقصه فنقص، اللسان مادة (غضض) ج ع .

## شعر الرثاء بينْ الخربنق والخنسساء ، ذرالسة موضوعية وفنية

ثاثياً : المعاني المشتركة بينهما في التأبين
رثت كل" من الخرنق والخنساء سادة قومها، سواء كان زو اليانيا أخاها أو أباها، وإذا كان المرثي سيدًا من السادة، يعد المرثي هنا "رمنا وراً
 للجماعة على نحو من الأنحاء، لهأا النرى الراثي ليركز على ما ما انطوت عليه صورة المرثي من صفات، كالكرم والحلْم والسيادة والشجاعة
 المرء في الجاهلية، ويتجه الرثاة إلى تصوير فجيعة القوم بذلك الفقيد الرمز، وتقام المآتم عليه، ساعة لا تستوي الفقود بين السادة والأشُراف"('). ولعل ذلك وسبلة من الوسائل التي تَعْمْدَ إليها الثاعرة قصداً إلىا إلى إثارة الأشجان والأحزان، وتعميق تأثيرها في النفوس، إذ "يزداد إيقاع الرثاء عاطفة وسط الثآلف القوي بين الاو اعي الاجتماعية والصفات التاني التي يتحلى بها المرثي"(()) وقد دفتهتم تلك الأحزان "إلى أن يكبروا مصيبتهم في القتتل، وأن يسبغوا عليه من الخال والمحامد ما يشعل الحرب ويؤجع نير انها فلا تنطفئ أبدًا (F). وانصب اهتمامهم الخاص على الصفات "التي تصور القتتل بأنه كان بطنًا
 قتيل، ولعل ذلك كان لاستثارة شعور القوم للأخذ بثأره عن طريق غير

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (الرثاء في الجاهلية و الإسلام صـ Vo }
\end{aligned}
$$

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

مباشر "(').

وللتأبين فائدة أخرى أيضتًا، فكل ذلك "احتفال بالميت وتمجيد، وبُقْبا عليه وعلى ذكراه، وكان أهم ما يخلده في رأيهم هذه الأبيات من الشعر التي يصوغ فيها الثاعر محاسنه ومناقبه، وكأنه يريد أن يحفر ها في الأذهان حفرًا، حتى لا تُحصى على مر الزمان، وحتى لا يصيبها شيء من زوال أو نسيان، إنها كل ما يملك ليُققي على الميت بينهم، وليجعله دائمًا مانتاً أمامهم"(Y)
وقد حدد قدامة بن جعفر الصفات الأربع التي ينبغي ذكرها في تأبين الميت، وهي "العقل و الثجاعة و العفة والحل"(()، وردّ إليها ما تشعب من المعاني التي يؤبن بها الميت، وسنزيد على هذه الأربع بعض المعاني التي تفر عت عنها، وأولى الصفات التي اشتركتا فيها في التأبين : (1) الثجاعة :

لا يخفى على أحد أن الثجاعة "مفخرة العربي وحليته، (...) و إذا تقصينا حياة العربي منذ طفولته، أدركنا أن الشجاعة ولدت معه، وأنه شب وكبر وهي تتمشى في دمه، وكيف لا وقد ربي في بيئة تتمدح بالبطولة والإقدام، وحسن البلاء في حماية الذمار، والأخذ بالثأر؟ (...) فلا عجب أن كانت الشجاعة خلقًا عامًا عند العرب"(ڭ)، وإذا تأملنا أشعار الجاهليين في الرثاء
(") في تاريخ الأدب الجاهلي، د / علي الجندي، القاهرة، مكبة النصر، 9Av ام، صـ . $\varepsilon$.

. Mr .


## شعر الرثاء بيين اللخرذق واللخنساء ، ذرالسنة موضوعينة وفنية

وجدناها لا تخلو من تأبين المرثيّ بالثجاعة. تقول الخرنق ('):
سمعت بنو أسد الصياح فزادها عند اللقاءِ مـع النفار نفارًا
ورأت فوارس من صليبة وائل صبُرًُا إذا نقع السنابك ثارا
 تتحدث في هذه المقطوعة عن بني أسد حديثًا قصدت منه الإشادة بشجاعة قومها، فلقد زاد صياحُ قومها بني أسدٍ حربًا على حرب، وانِّا واستبسالًا فوق استبسال، وإذا كانت تلك صورة بني أسد، وكان ذلك ما هم فيه من شجاعة، فما بالك بصاحب الصياح الذي أثنر فيهم كل هذا التأثثر؟ لا شك أنهم بلغو ا من القوة و الشجاعة مبلغًا عظيمًا.

فلا شك أنها تشبر من طرف خفي إلى شجاعة قومها، فهم فوارس من أصول قبيلة وائل بن قاسط، هؤلاء الفرسان (صبُر)(ب) عند اللقاء إذا ثار اللتراب من تعاور سنابك الخيل عليه، ومن مظاهر تلك الشجاعة أيضًا أنهم لا يقتصر ضربهم على الإصـابة الظاهرة في الجلد، بل يتجاوزها ويتعداها إلى العظام التي يحزونها إلى أن يتم قطعها.
وتصفهم بالشجاعة في موضع آخر فتقول الخرنق(؟) :

لا يبعدن قومي الأين هم
(") الديوان صـ 入^، وصليية و ائل : أي من أصولهم وليسو ا بحلفاء أو موال، والبيض
 تحت القلنسوة، وقيل : هو رفرف الخوذة. (r) صبُر : جمع صابر وصبور، اللسان مادة (صبر).


النـــازلون بكل معــترك والطيبين معاقد الأزر
الضاربون بحومة نُزِلت و الطـت
فقومها (سم العَداة)، لأنهم لكثرة ما ينزلون بهم من الهزائم التي تقضي عليهم، صـاروا لهم كالسم الذي يتسبب في الهلالك، وهم لا يتركون حرباً إلا نزلو ها، يضربون فيها بكل قوة وصر امة، ويطعنون فيها بأذر ع (شُعرُ) وهو أقوى لها. وتقول الخنساء"(1):
 لاذكر الآين هم في الهيــا

 طحون يغادرن في الأرض وكزا
فبالبيض ضربًا وباللسمر وخزا
وتحت العجاجة يجمزن جمزا
وكانوا يظنون أن لن تُجّزّا
هم منـوا جار هم والنسا
غداة لقــو هم بملــــــومـة و(٪) بيض الصفاح وسئمر الرماح وخيلٍ تكدَّس بالدارعين جززنا نو اصي فرساتها فإذا تأملنا المعاني وجدناها "(حربية) كاملة، فهي حمى ينقى، وهم نجدة المستغيث، وهم يمنحون جارهم بقوتهم، ويحمون نساءهم من غارات أعدائهم، ويلقون الموت بلا خوف ولا تردد، ويندفعون في كتائبهم لا لا لا لا يعرفون الفرار، ولا يقبلون الإدبار، وهم مدججون بكل ألوان السلاح الهجومية والدفاعية بين سيوف ورماح ودروع، مما ينتهي بهم دائمًا إلى



## شعر الرثاء بين الخرنقق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

النصر والتتكيل بأعدائهم، فلا نراهم إلا تحت غبار الحرب، وفي ظلال الليوف منتصرين، ويجزون نواصي الخصوم، بل يقصدون إلى أعتى

فرسانهم ممن يخشى بأسه ليكون موضعًا للضرب و القتل"('). وتنقول الخنساء في رثاء أخيها معاوية ():
ألا لا أرى كفارس الجَوْنْ فارسا إذا وكان لزاز الحرب عند شبوبها إذا شمَّرت عن ساقها وهي ذاكيه وقَوّاد خيلٍ نحـو أخرى كأنـهــا فأخو ها معاوية فارس شجاع مقدام لا يشابهه أحد، فإذا ما دعا دعاه داعي الحرب، أخذته من الجر أة و الشجاعة ما يزيد على شجاعة كل شجاع، و هو ملازم للحرب، قادرٌ عليها خصوصـًا وقت اشتدادها، وليس أدل على ذلك من قيادته للخيل التي تُسلم له قيادها كأنها غول وعقا وعبان تقودها الزبا وليست تقدر على عصياتها ولو للحظة واحدة. وقد كانت حماية النساء من مظاهر هذه الثجاعة ومن المآثر التي تغنى بها العرب، إذ "كان العربي يشجع إلى أن يُلقي بنفسه في التهلكة راضيًا مختارًا، إذا كان بذلك يحمي المرأة ويصونها من الأسر أو المهانة"(「)، وذلك لأن "أكبر عارٍ يلحقهم أن تسبى نساؤهم، أو يغار على حريمهم، لهذا
قدسوا قيم الفروسية و البطولة"(گ).
(1) (1) الشعر النسائي في أدبنا القديم صــ 1 (1)
( الديو ان صــ ع ع

(ぇ) الرثاء في الجاهلية والإسلام صــ 7 • 7 .

## مجلةكليةاللغةالعرييةبالقاهرة العكدالثامن والثالثون

تقول الخنساء :
وبَيْضٍ منعْتَ غداةٍ الصبا فكم من امر أة صنتها وحفظتها ونأيْت بها عن أن تخاف أو تفزع، وكفيتها أن ترفع ذيل ثوبها من الجري فزعًا. وفي موضع آخر تقول() :

 وقد منع قومي جيرانهم، وعلى الأخص النساء من أن يدركها الموت، في وقت يقتربن فيه من الموت سريعًا، كما تحفز الابابة بالحز ام، وتدفع دفعًا حتى تمشي. من خلال العرض السابق: نستطيع أن نرى أن الخِرنق والخنساء في حديثهما عن شجاعة المرثيين، قد نقاربت معانيهما، وإن زادت الخنساء بعض المعاني كالحديث عن حماية النساء، وحماية الجار، و المهارة القيادية

للخيل، وكيفية الإعداد الجيد للحرب.
( العقل :
من بين المعاني التي أدرجها قدامة بن جعفر تحت وصف العقل :"تقافة المعرفة، والحياء، والبيان، و السياسة، و الكفاية، والصدع بالحجة، والعلم

$$
\begin{aligned}
& \text { (() ديوان الخنساء ، القسم الثاني صـ • ع. }
\end{aligned}
$$




## شعر الرثثاء بين الخر.نق والخنساء . ذراسنة موضوعية وفنية

والحلم عن سفاهة الجهلة، وغير ذلك مما يجري هذا المجرى"('). وقد مدحت كل" من الخرنق والخنساء مرثييها بالعقل، وتعددت سبل ذلك

المدح، فالخرنق في قولها (؟):
إن يشربوا يهبوا، وإن يذروا
لـظطًا من التأييه والزجرْ ()
قوم إذا ركبوا سمعت لهم
في مَنْتَجِ المُهُراتِ والمُمُهِ
من غير مـا فُحُشٍ يكون بهم وفي رواية :
وتفاخروا في غير مَجْهلة
ترى أن قومها صالحون في جميع أحوالهم، حتى في وقت الشراب
الذي قد يُغيِّب ذهن الشارب، تجد هؤ لاء القوم يجزلون العطاء، وفي غير وقت الشرب يعظ بعضهم بعضًا ويمنعنون أنفسهم عن أن ينطقوا بما قد
يكون فيه فُحْشٌ أو سوء.

وهم كثُر، بدليل ما تسمعه من الجلبة والصياح عند اجتماعهم، وإذا ما أر ادوا المفاخرة لم يجهل أحد منهم على صاحبه، أو يقول في حقه ما يغضبه، وإذا ما أنتجت خيلهم فسُرُوا بها لم يَخرجوا إلى ما ينزل من قدرهم أو يشينهم، فالحقل مرجعهم في كل هذه الأحوال : في حال السُكْر، ، وفي حال الإفاقة، وفي حال اللرورر، وفي حال المفاخرة، لا يصدر منهم أدنى شيء قد ينزل من قدر هم.

$$
\text { (') نقد الثعر صــ } 9199 \text { ، } 99 \text {. }
$$

(٪) ديوان الخرنق صــ ؟ ؟ ، 0٪ .
(ॅ) قال أبو علي : الهُجْر : الفُحش، واللغط : الجلبة، والتأييه : الصوت، يقال : أيَّهْت به تأييها إذا صحت به، الأمالي 101 / 101 .
وتقول الخنساء في حِم أخيها (صخر)('):

عليه بجهلٍ جاهدًا يتسرَّعُ
ومن لجاليسٍ مُفْحِشٍ لجاليسه
ولو كنت حيًا كان إطفاءُ جهله وهِ
وفي موضع آخر نقول (「):
 فتى كان ذا حلمٍ أصيل وتُؤُدةٍ تتحسر الخنساء لفقد الحلم بفقد أخيها صخر، فمن يُسكت الجاهل المُفحش الذي يسر ع في الغضب والتحدي على صاحبه، فإذا بصخر يطفئ ذلك الجهل بحلمه وسعة صدره، فلقد كان صخر (ذا حلم أصيل) ملازم له لا ينفك عنه، وإذا ما أخذ الغضب أحد الرجال، لا يزال صخر به حتى يفر ج عنه ما هو في من غضب، وينجلي عنه. وبسبب ما اتصفوا به من الحلم والعقل، أدركوا أن الناس كلهم أو لاد رجل واحد وامر أة واحدة، فشمل عطفهم الصغير كما شمل الكبير، وكان يحكمهم مبدأ (المساواة الاجتماعية)، فخلطوا في مجالسهم بين الشريف والخامل الذكر ، تقول الخرنق():
وذَوي الغنى منهم بذي الفقْرِ و الخالطون نحيتهم بنضار هم ومن مظاهر ذللك عند (صخر) أخي الخنساء، عطفه على من عنده من العبيد، فقد كان:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () ديوان الخنساء صــ } \\
& \text { ( ( ( } \\
& \text { () (الديوان صـ } \\
& \text { الأمالي r / } 101 \text {. }
\end{aligned}
$$

## شعر الرثاء بيين اللخرذق واللخنساء ، ذرالسنة موضوعينة وفنية

إذا مـا الموالي من أخيها تخلَّتِ(1)
يعودُ على مولاهُ منه برأفة
فحتى العبيد كنت رءوفًا بهم با صخر، في نفس الحــال التـــي لا يَلْقون فيها رعاية حتى ولو من إخوتهم.
وفي تأبين العباس بن مرداس(٪) تصف مضاء عزيمته فتقول:
 فإذا هم مرداس بفعل شيء إذا به يمضيه دون تردد أو تأخر. ومن خلال ما سبق ، يتضح أن الخنساء كانت أدق في وصف خلق (الحِلْم)، وما نتج عنه من المساو اة بين الغني والفقير، وزادت على الخرنق في الحديث عن مضاء العزيمة و علو الهمة.
(
"في هذه البيئة التي قامت فيها الأخلاق على الإباء والاعتزاز بالشرف وحسن الأحدوثة، كان لا بد للرجال والنساء من العفة ومن التعفف؛ لأن العدوان على العرض يجر ويلا وحربًا، وكان لا بد من الغيرة على العرض أن يمس أو يخشش، والعفة شرط من شروط السيادة، فهي كالثجاعة و الكرم"(گ)
(") وكان العباس فارساً شاعرًا، شديد العارضة والبيان، سيدًا في قومه من كلا طرفيه، و هو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ووفدا إلى النبي صلى الشه عليه وسلم ، الأغاني . $\mathrm{ra} \mathrm{\varepsilon} / 1$ (



## مجلةكليةاللغة العرييةبالقاهرة العكءالثامن والثالثون

وقد وجد هذا المعنى عند كلٍ من الشاعرتين، فتقول الخِرنق("): النازلون بكل معتركٍ فهي كَنَّت بـ (طيب معاقد الأُزُر (Y) عن عفتهُ وطهارتهمه. وكانت الخنساء في مراثيها لأخيها صخر حفية بعفته واستحيائه أن يفعل الفاحشة أو يتبع بنظر اته النساء، فتقول : لم تره جارة يمشي بساحتها لِرِيبةٍ حينَ يُخْلِي بيتّه الجارُ(ب)
 في غيبة أهلها، ولم يحدث مرة أن مشى أمام بيت جارته لفعل أي شيء مريب.
ولا يقومُ إلى ابن العم يشتُمُهُ فصخر مع مراعاته لأقربائه، لا يسترق اللير أو الـو النظر إلى جار اته، بل هن حميً محرَّم، يحميهن ويحافظ عليهن. * $* * * * * * * * * *$
(₹) الكرم :
كان للكرم عند العرب منزلة رفيعة، فقد "كانوا يحيون في بادية شحيحة بالز اد، وحياتهم ترحال وتجو ال، فكل واحد منهم معرض لأن ينفذ زاده، فهو يُقري ضيفه اليوم لأنه سيضطر إلى أن يُضيف في يوم، ثم هم

(() الأُزُر : جمع إزار، والإزار : ما يُلبس حتى يغطي النصف الأسفل، والرداء : ما يغطي النصف الأعلى من الجسم.

الديوان صــ 7 . 7 .
الديوان صــ 70 ، ، و النخويد : سرعة السير، اللسان مادة (خود).

شعر الرثاء بين الخربقق والخننساء ، ذراسنة موضوعية وفنية
يكرمون لكلفهم بحسن الأحدوثة وطيب الثناء، ولأنهم ذوو أريحية وحساسية، تسعد نفوسهم بمساعدة المحتاج، وإطعام الجائع، وإغاثة الملهوف، وكان المال في نظر هم وسبلة لا غاية، وسبلة إلى الحباة الشريفة

و إلى كسب المحامد"(').
فلا عجب إذن من أنه لا يكاد هناك تأبين لمرثيّ إلا ويكون فيه
إشادة بذكر كرمه وجوده وإحسانه، وفي ذللك نقول الخرنق (「٪):
أخي ثقة وجمجمة فليق فكم بُقّلاب من أوصال خِرْق
تتحسر الخرنق على فقدها لقومها، فكم ضم جبل قلاب من بقايا أناس كرماء رأيهم سديد، و"الخْرِق من الفتيان الظريف في سَماحة ونجدة، وتخرَّق في الكرم انسع، و الخِرْقٌ بالكسر الكريم المُتخرِّق في الكرم، وقيل هو الفتى الكريم الخليقة، و الجمع أخراق، ويقال هو يتخرقُ في السخاء إذا

توسّع فيه"(").
ونقول في موضـع آخر(؟) :
سم الْعَاَاة وآفةّ الجُزْرِ
لا يَبْعدن قومي الأين هُ
"ونحر الجزر عند العربي من أشهر علامات الكرم، وكان من
بواعث الميسر عند أجو ادهم وأثريائهم إذا اشتد البرد وكلب الزمان أن
يطعمو ا ذوي الحاجة الجزور التي تياسروا عليها"(©)
(1) (1) الحياة العربية من الشعر الجاهلي صس • ا٪ .

( ( ) اللسان مادة (خرق).

(*) الحياة العربية من الثعر الجاهلي صـ • ا

و العرب "كرماء في كل وقت، لكنهم يشيدون بالكرم إذا أجدبت الأرض، وكفت السماء؛ لأنه كرم في وقت تحرص النفوس فيه على البقاء والاحتفاظ بالمال، فهو كرم جدير بالثناء"('). فحين تحدثت النساء عن كرم صخر قالت(「):
وإن صخرًا إذا نشتو لنَحَّارُ
و إن صخرًا لكافينا وسيدنا


فصخر يكفينا برد الشتاء، بنحره الجزر، ويداه أبداً تتطلق بالمعروف وفعل الخير، وقد صـار "الثقاء والبؤس حليف الفقراء بعد موت صخر، وقد أوقع الدهر بهم مصائبه، وأقل ما يقال في الفقبد أنـه ترك ذوريه و المحتاجين معرضين للانتهاب"(ڭ).
ولهذا السبب خصصت الخنساء الوقت بقولها (حين نشتو)، و هذا التخصيص زاد في الإعلاء من شأن كرم صخر، ووصف جوده وإحسانه، ولهذا السبب أيضًا تفوقت في عرض هذا المعنى أكثر من الخرنق، لملاحظتها تخصيص هذه الأوقات.

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

 اللسيعة : كثير العطاء، والدسيعة : العطية ، ذو فجر : يتفجر بــالـعروف، البـؤس : شدة الأيام وعوز ها.
الرثاء في الجاهلية والإسلام صـ . ع .

وقالت الخنساء في رثاء صخر :

وألجأ بردها الأشثو ال حُدْبًا
 يا صخر : من بعدك يكرم الضيف، إن هبت ريح الشَّمال الباردة المحركة لأطناب البيوت (يقصد أحبالها)، وتقابلها ريح الصَّبا من الناحية الأخرى، و المرء يلجأ وقتها إلى الدفء وطلب الطعام. هذا الوقت لم تقتصر فيه المعاناة من البرد على الإنسان، بل تعداها إلى الحيوان، فتبصر الإبل قد تحولت عن مواضعها، وأصبحت هزيلة، قد تقوست من الضر، وبدت كليتاها. فما على الضيف حينئذٍ إلا أن ينزل بيبت صخر؛ لأنه سيجد ضالته،

فصخر سيطعمه لذيذ اللحم و الثحم، ويبيت الضيف بعد ذلك قرير العين. وفي هذا المعنى أيضًا تفوقت الخنساء على الخرنق، حيث تعدى وصفها لحال البؤس الذي حل بالقوم، تعداه من وصف حال الإنسان لوصف حال الإبل كذلك، مما جعل هذا الوصف أكثر شمولًا ودقة من وصف الخرنق

لكرم قومها.
"ومن صنوف الحفاوة بالضيف أن يتلقاه المضيف ببشر وإيناس، ويتبسط معه في الحديث، قالوا: تمام الضيافة الطلاقة عند أول و هلة"(ك)، وقد أشارت الخنساء لتهلل وجه صخر في قولها: بوجهِ بشيرِ الأمرِ منشرح الصدرِ

كأنْ لم يقل أهلا لطالب حاجة
(†) الحياة العربية من الشعر الجاهلي، صـ

ولم يتتُوّر نـارَه الضيف مو هنًا تقول：لقد حل صخر في اللحد، ويا له من ظلم، كأنه لم يستقبل ضيفه بوجه متهلل، مستقبلًا إياه بقوله（أهلًا）، وكأن لم يبصر الطارق ليبًا نار بيته من بعيد، وعلم حينها أنه سيجد طلبته هناك． ويتضح من خلال العرض السابق ：أن الخنساء تفوقت على الخرنق في عرض هذا المعنى، وأنها توقفت عند بعض المشاهد التي نقلت لنا كرم صخر في شمول ودقة．
（0 0）السيادة ：
لا عَجَب في أن من توافرت فيه الصفات التي ذكرناها أن يكون مؤهلًا للسيادة، وحريًا بأن يحوزها دون غيره، وقد أَبَّتَت كلٌ من الخرنق و الخنساء بهذا المعنى، فتقول الخِرنق عند رثائها لعبد عمرو（）： عددنا له خمسنًا وعشرين حجة فلما توفاها استوى سيدًا ضخمَا فهي تصفه بأنه（سيد）، وفي ذكرهان وها لعمر أخيها لأمها طرفة（خمسًا وعشرين حجة）في رواية، وفي رواية（سبعًا وعشرين حجة）ما يوحي بأنه فتى في مقتبل العمر، و إن بلغ في هذه الأعوام القليلة من الشرف و العظمة ما لم يبلغه نظراؤه من أبناء قبيلته، بدليل قولها（فلما نوفّاها استوى سيدًا ضخما）فتضمنت هذه المقطوعة نوعًا من التأبين بذكر ندرة أمثاله．

وتقول الخنساء في رثاء أخيها صخر ：
．
（（）ديو ان الخرنق صــ هr هr

## شعر الرثtاء بين الخر.نق والخخنساء . ذراساسة موضوعية وفنية

أودى أبو حسان واحسرتا تقول الخنساء : (و احسرتا على صخر) الذي هلك، وقد بلغ أو ج مجده، فقد كان (ملك العالية) ، أي رئيسًا على مضر، ولم تخص مضر بل خصت عُلْيا مضر، و هي أعلى شيء فيها، وبذلك يكون صخر في القمة العليا من السيادة و الرفعة. وتنقول في موضع آخر ():
إذ الناس إذ ذالك من عَزَّ بزّا
وزيَنْ العشيرة مجْدًا وعِزا
 هلك قومي ، وكأنهم لم يكونوا حمىً يهابه المعتدون، ولا يقربه أحد؛ إذ كانوا أعزاء في وقت كان الناس فيه (من يَظْلْب فيهم يَسْلِب)(پ)، وكانوا سادة بني ماللك وزيْن العشبرة، والعاصمون من كل خوف. من خلال العرض السابق: نجد أن كلًا من الخرنق والخنساء قد أجادتا الحديث في هذا المعنى، وإن كانت الخنساء أدق منها في ذكرها بعض الأوصـاف من كونهم حمى يتقهـه المعتدون، ويلوذ بهم الخائفون.

## ********************

 كأن لم يكونوا حمى يُيَّقّى وكانوا سنر اةٍ بني مالكٍ ***************)ديوان الخنساء القسم الثالث صـــ 9 ال٪ .
المرجع السابق صـــ 190 ، 197 . 197
(゙) مجمع الأمثال، ارتفع منه وعلا، اللسان مادة (سر)).
(لمبحث الثاني
المعاني والموضوعات التي انفردت بها كلٌ من الثـاعرتين
( أ) المعاني والموضوعات التي انفردت بها الخرنق : (1) التحريض على الأخذ بـالثأر مقرونًا بـالثهجاء:

مر بنا أن المرأة كانت ممن عبر عن ألم القبيلة وحزنها على أبطالها، وخاصة عقب الأبام و الحروب، "ولم تكن تقصد إلى إظهار الحزن

فحسب، بل كانت تقصد أيضنًا إلى إثارة القبيلة على خصومها"('). فإذا كانت الحروب بهذه الكثرة، فإنه "لا بد أن تتجلي الحرب عن جرحى وقتلى وأسرى، وعن تخريب وتدمير، ولا بد أن يعقب هذا في نفس المهزوم والموتور حفيظة وموجدة لا يطفئها إلا أن يثأر لقتاله،(...) وكانت النساء يؤججن الصدور حفيظة، ويلهبن النفوس حمية للأخذ بثأر القتيل"(؟).
وبالنظر إلى الخرنق وحالة فومها الذين قتلوا يوم قُلاب()، ومن
(') الرثاء، د/ شوقي ضيف صــ بّا، وانظر كذلك : العصــر الجــاهلي د/ شــوقي
 . YA (Y) الحياة العربية من الشعر الجاهلي، د/ أحمد محمد الحوفي صــ،

 بر ايتين وجيشين في مكان واحد، ويغيرون معًا فما أصـابوا قسم على الجيشبن)، وكان عبد الله الأشل يُدعى ذا الكف، وكان بنو أسد إلى جنب جبل يقال له : القلاب، وكـــان عمرو سيد بني مرثد، وكان رجلا ذا كبر ونخوة، فغز ا بني عامر بن صعصعـة ومعــــهـ ناس من بني أسد، فظفروا، وملأ يديه من النعم و السبي، وانصرف راجعًا، فلما دنا من قلاب حتى خر ج في أرض بني تميم، قال عمرو : أتريد أن تعسف بالناس وتعرضـــهـ =

## شعر الرثاء بين الخر.نق والخننساء ، ذراساسة موضوعية وفنية

قبلهم قتل طرفة، ولم يتبق من قومها ــ من السادة الذين تطالبهم بالأخذ بالثأر - إلا عبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرثد ـ الذي كانت تكر هه الخرنق، لوشايته بأخيها طرفة عند عمرو بن هند، فلم يكن غريبًا إذاً أن وجدناها تهجوه وتعيره بأنه لا يأخذ بثأر أبيه، فتقول('):
 فهلّا بني حسحــاس قتّلت ومـبْبًا
 فهي تذكره بما فعله في أخيها لأمها طرفة بن العبد من وشايته إلى عمرو بن هند ملك الحيرة، وأنه تسبب في مقتله، فإذا كان ذلك ما فعلْتْهِ مع ابن عمك، فما فعلته مع أبيك أعظم ذنبًا، فإنك تخاذلت عن الأخذ بثأره،
 اله في العدول عنهم، فأبى أن يقبل، فقال عمرو بن عبد اله : إني مائل بمن معي إلى

 منهزمين من غير قتال،، فقال بشر : ألا لا تُراعوا إنها خيل وائل
 فتنتلوه وهزموا أصحابه وبنيه، فقالت (الخرنق) في زورجها (عمرو )، وابنها علقمة بــن عمرو وأخويه حسان وشرحبيل : لا ييعدن قومي الذين هم

 لويت عليه : عطفت عليه ، لسان العرب ه / ^• اء .

فهلّا بادرت بقتل ابن حساسٍ ومعبد، إننا موقنون أنك لا تسنطيع فعل أي
شيء، و إلا لما كانا قتلا و الدك، وطعناه طعنة أردته قتيلًا.
والأدهى من ذللك أنكك ( أَقْبَت مـا تلوي على مُحْجَرٍ تجري )، فبدلًا
من أن تذهب إلى أبيك المضطر أقبلت تجري هاربًا خوفًا منهم، فهل تستحق بعد ذلك أن تكون رجلًّ!
و لا نرى في شعر الخرنق بعد مقتل عبد عمرو أي نداء بالثأر، فكأنما انتهى قومها وسادتُهم بمقتله، ولم يتبقّ من نتاديه، بدليّ بليل قولها في مقطو عة أخرى:
وخُلّيَت المعراق لمن بغاها(1)
ألا هلك الملوك وعبد عمرو
فالعر اق أصبحت مستباحةً ، يدخلها من يشاء وقتما يشاء، ولا
غرو فقد هلك سادتها وكبر اؤها بمن فيهم عبد عمرو . ولكن الذي لبى نداء الخرنق شخص آخر غير عبد عمرو، وهو (و ائل بن شرحبيل بن [بشر بن ] عمرو بن مرثد )، فيروى أن "بني ضبيعة [ قوم بشر ] أصـابوا في بني أسد وأدركوا ثأر هم، فقال وائل بن

شرحبيل بن عمرو بن مرثغ :

( الدعاء على القاتل :
سبق أن تحدثنا عن أن القتل أصـاب من قوم (الخرنق) زوجها وابنها وابني زوجها، وكانوا من سادة القوم، ولا شك أن ذلك أضعف من


## شعر الرثاء بين الخرنقق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

شأن القبيلة، "وما الضعف الذي تصل إليه القبيلة، والذي تصـاب به إلا نتيجة لكثرة القتل الو اقع في أبنائها، فماتت شوكتها بعد أن كانت قاتلة"('). وللذلك وجدنا في شعرها وسيلة تتفس بها عن حُزنها بجانب التحريض على الأخذ بالثأر، فهي تدعو على القاتل (عُمَيّْة) في قولها(؟) :
 فهي تسأل الدهر أن ترميه بمصيبة تفتلك به كما فتك القاتل بزوجها، ولعل ذلك أحد النتائج التي ترتبت على كثرة القتل الواقع في قبيلتها وإحساسها بالضعف والعجز أمام نو ائب الزمان.
( وشيء آخر ترتب على هذا ( القتل الجماعي ) الذي أصـاب فوم الخرنق، فقد صورت لنا كيف كان حال قومها بعد أن أصابهـم القتل، فنقلت لنا مشهـ مقتل المرثيين مجتمعين، "وكثيرًا ما يجمع الثاعر في قصيدتّه رثاءً لأكثر من شخص واحد، فيعدد أسماء الذين قتلوا من قومه، وإن لم يكونوا قد قتلوا كلهم في معركة واحدة، و هذا يوحي بأن ذكرى الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الشرف و الكر امة ما كانت لتغيب عنهم، بل كانت دائماً مانلة أمامهم، وحاضرة في مخيلتهم، ويتحينون الفرص الملائمة للحديث عنهم والإشـادة بها"(()، و إذا كان ذلك شأن مأن من لم يقتلوا في معركة واحدة، فما بالك بمن قتلو ا في يوم واحد؟!.

$$
\begin{align*}
& \text { (() الرثاء في الجاهلية والإسلام، صـ } 1 \text { (1) . } \\
& \text { ( () ديو ان الخرنق صـ } \tag{}
\end{align*}
$$

نقول الخرنق(' :

ألا أقسمت آسى بعد بشرٍ


 فكم بقلاب من أوصال خرق أخي ثقة وجمجمة فليق فهي تقسم أنها لن تأسىى على حيٍ قريب أو غريب بعد (بشر)، أو بعد (علقمة بن بشر)، فهل شاهدت ما شاهدتُه إذ علت روح علقمة إلى حلقه، فخرجت، و القوم حول بشر أبيه صرعى متتاثرين كجذوع الشجرة التي مالت حولها بسبب حريق نشب بها، فياله من مكان بو البة لاقوا فيه حتفهم وقدر هم المحتوم، وكم ضمَّ جبل قلاب من بقايا أناس كرماء حكماء فصحاء.

ونلاحظ أن هذا الوصف للمرثيين مجتمعين لم يوجد عند الخنساء؛ لأنها لم يُقتّل مرثيو ها مجتمعين منل الخرنق.
个) و البة : حي من بني أسد، وقلاب: الجبل الذي كانت عنده الو اقعة.
( ب ) المعاني التي انفردت بها الخنساء
التحريض على الأخذ بالثأر مقرونًا بالتأبين:
إذا كانت الخرنق قد نادت بالأخذ بالثأر أثناء هجائها لمن تطالبه بذلك، فلقد حرصت الخنساء على الأخذ بالثأر بطريق مخالف، فلقد قامت بتأبين المقتول، ومدح القوم، ثم نبهتهم لما سيكون عليه حالهم إذا لم يدركوا ثأرهم، مستثيرة فيهه خلق الإباء والعزة و الكر امة وحماية الذمار، فتقول('): ألا إنَّ يوم ابن الثريد ورهطه أبادَ جِفانًا و الفُّوُورَ الرَّوَاكدا هُمُ يملأون لليتيم إناءه وهُ هُمْ ينجزون للخليل المَوْاعِدا ألا أبلغا عني سُلْيمًا وعامرًا
 تبكي الخنساء موت الكرم بموت أخيها (معاوية) وأصــحابه مــن
 إليهم، تحرضهم على (غطفان) من بني (ذبيان)؛ لأنهم قتلو ا أخاها معاوية،
 يعاودونكم القتال ثانية؛ لأنهم قد عرفوا بأسكم وشجاعنكم(٪). ونقول محرضة قومها على الأخذ بثأر صخر :
 قد كنت تحمل قلباً غير مُهتضَمٍ مُركبًا في نصابٍ غيرَ خوَّارِ
( ديو ان الخنساء ، القسم الثاني صــ بّ ، \& Y .

وفيه معنى آخر : أن بني ذبيان عرفوا لكم الانهز ام، و هذا من المعرفـــة، وأن لا
كرة عندكم و لا معاودة، أي قد هزموكم بذللك، و إنما هذا تحضيض منها لبنــي ســليم، الديوان صـ

ولن أسالم قومًا كتت حربَهُم
 أو تحفزوا حفزة و الموت مكتنع عند البيوت حُصينًا وابن سيار



 أن يقر قومها حتى يهجموا على الأعداء هجمة قاسية صارمة، تعبس ونـي منها
 غسل العار الذي لصق بقومها("().
 استلاهام التجربة الاجتماعية في ضرب من الاو افع الذاتية، و انكفأت تبكـي ما ناحت قمرية على غصن، ولكنها ظلتّ تحض فومها وذويها على نيــل الثأر (() ، ومن ذلك فولها :
بني ستُلْمٍ ألا تبكون فارسكم فلا يزال حديث السن مُقتّل" أو فارس لا يُ يُرى مثلّ" لها راسي
 حصين : ابن ضمضم ومنصور بن سيار المريان قاتلا صخر . . YA) (Y) الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، صـ
الرثاء في الجاهلية و الإسلام صـــ هـ .

## شعر الرثاء بين الخرْنق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

منَّا تُغافِصُهُهُ لو كان ينفعُه بأسن لصادفَنا حيًا أولي باس(') فخسارة صخر، خسارة للقبيلة جمعاء؛ إذ خسروا من كان يتصدى لصعاب الأمر، ومع حداثة سنه أصبح فارسًا لا يُرى مثله، ولم لا وا والمنايا تأتيه على غفلة فلا تتركه، ولو كان يفديه من الموت بأسٌ لكان نفعه بأسه، فهُجُوٌ ا با بني سليم وأدركوا ثأر ذلك البطل الشجاع.
( الدعاء على من يحملون الميت إلى قبره :
ولئن كانت الخرنق قد قصدت من قتل بشرًا وهو (و البة) بالـــدعاء عليه، فلقد قصدت الخنساء بالدعاء أناسًا آخرين، و هم من (يحملون صخر اً إلى القبر )، فتقول() :

ألا ثكلت أم الأين غدوا به إلى القبر ماذا يحملون إلى القبر؟! كأنها تنقول لهم : ويحكم! إلى أين أنتم ذاهبون بصخر؟ و إلى أيــن تحملونه ثكلتكم أمهاتكم، فلترجعوا به، فالقبر ليس مكانًا له، إنه أخي وليس له إلا أن يعيش حيًا معي، فارجعوا به ثكلتكم أمهاتكم. وقد دعت الخنساء على نفسها أيضًا، ومن ذلك قولها :
ألا ليت أمي لم تلاني سَويَّةَ فهي تتمنى لو كانت ميتة، حتى لا تسمع نبأ موت صخر .
 شدة العلاج، وهي نقصد بقولها (منا تغافصه ) أي : منا من تغافصده أي تأتيه فجـــأة،

$$
\begin{aligned}
& \text { فأضمرت (مِن). } \\
& \text {. Vr (r) الديوان صـ) } \\
& \text { ( }{ }^{(+1}
\end{aligned}
$$

$$
\text { ( } \text { + الحديث عن الضعف والعجز : }
$$

ـلا شك أن الموت مصبيبة عظمى، فلقد وصفه الله ـ عز وجل
في كتابه الحكيم بالمصيبة في قوله تعاللى :"فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَـــوْتِ"(1)، فإذا مـا أصـابت تلك المصيبة أحدًا من خلق الله أصـابه الحــزن و الجــز ع،

ويترتب عليهما الضعف ُو الو هن، فنقول الخنساء() :
تقول نساء شُبِبْ من غيرِ كَبْرَةٍ وأْيْسر مما قد لقيت يُشيب


لعمري لقد أوهيت صدري عن العزا $\quad$ وطأطأت رأسدي والفؤاد كليب
لقد قصمت مني فناة صليبة
"فهذا الرثاء يدور حول معاني التحسر و العويل و التفجع، وينفذ إلى
جملة من الدو اعي الكامنة ور اء ذلك، فالخنساء فقدت أخاها، وهو مـا يز ال في ميعة الشباب، وبفقده خسرت سـاعدًا قويًا، (لقد قصــــت منـــي قنـــاة
صليبة)، فعظمة المصيبة على الخنساء جعلتها تشيب لغير أوان الشيب"().

من الآية 7 • 1 من سورة المائدة، والآية : ( بَا أَئهَا الأَِّينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْْ نِكُمْ إِذَا




$$
\begin{aligned}
& \text { (الرثاء في الجاهلية والإسلام صــ }
\end{aligned}
$$

( ) شكر الآخذ بالثأر :
خصَّت الخنساء بالشكر و الفذاء ( قيسًا ) قاتل ( هاشم )، الذي كان الان
قتل أخاها صخرًا، فهي تفديه بنفسها وبحشيرنها كلها من الإخوة وبني العم،

 بكائها.
تقول الخنساء :

أفقِّيّه بمالي من حميم
بظاعنهم وبالأَنِسِ المقيم
وكانت لا تنام ولا تُتيم
فتّى في بيت مكرُمَةٍ كريمُ(1) ولا

فدى
أففِيّهِ بحيِّ بني سُلْيْمٍ
أفويه كما أقررت عيني
خصصتُ بها أخا الأمرار قيسًا
(0) المعاني الإسلامية :

أدركت الخنساء الإسلام، فَعُدَّت بذللك من الثعر اء المخضـــرمين، وكما تبوأت في الجاهلية منزلة شعرية عظيمة، تبو أتها في الإسلام كذلك،
 إن فينا أشثعر الناس وأسخى الناس وأفرس الناس، قال: سَمّهم، قال : أمــــا — أشعر الناس فامرؤ القيس بن حجر، وأما أسخى الناس : فحاتم بن سعد
 : ليس كما قلت يا عدي، أما أشعر الناس فالخنساء بنــت عمــرو، وأمـــا



وإذا صحت هذه الرواية، فإنه ليكفي الخنساء فخرًا ذلك الوسام
الذي منحه لها الرسول
ولقد عرض في شعر ها بعض المعاني الني تدل على أن هذا
الشعر قيل بعد إسلامها، إذ نرى فيه ألفاظًا إسلامية، ومن ذلك قولها:

دينار عين ير اه الناس منقودا
عنا وخلّدت في الفردوس تخليدا
حتى توفاكك رب الناس محمودا كأنمـا خلق الرحمن صورتّه اذهب حريبًا جز(اك الله جنته قد عشت فينا ولا ترمي بفاحشة وقولها (Y) :

لا تَبْعْن فإن الدهر مُخْتُرمٌ $\quad$ كل الخلائق غير الواحد الباقي فهي في البيت الأول : تتحدث عن أن ( الرحمن ) هو الذي خلق صورة صخر، ومن المعلوم أن هذا اللفظ بهذه الصيغة جاء بمجيء الإسلام، وهي في الييتين التاليين : تدعو لأخيها صخر بأن يجزيه الله جنات الخلد، وخصت أعلى درجة فيها ألا وهي ( الفردوس )، فقد عاش فيهم محمود السيرة، لين العريكة، حتى توفاه ( رب الناس ) ، ويدل ذلك على أن الخنساء قالت هذا الشعر بعد دخولها الإسـلام؛ لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم - هو الذي بين أن الجنة درجات، وأن أعلى درجة فيها هي الفردوس، حيث يكون الشخص مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصـالحين وحسن أولئك رفيقا.

اتفاق المباني و افتز اق المعاني، سليمان بن بنين الدقيقي النحوي، تحقيق : يحيـى



## شعر الرثاء بين الخربنق والخننساء . ذراساسة موضوعية وفنية

وفي البيت الرابع : نتر الخنساء بأن الله وحده هو الحي الباقي الذي لا يموت، و هذه كلها معانٍ إسلامية، أثرت بها الخنساء مادتها الشعرية، ولم توجد أي من هذه المعاني عند الخرنق.

لكن هناكّ قضية هامة أثيرت حول الخنساء، هذه القضية تتمثل في : سبب صمت الخنساء عن رثاء بنيها الأربعة حينما قتلوا جميعا في موقعة القادسية(')، فحينما خرج المسلمون إلى القادسية "حضرت الخنساء بنت عمرو السليمية .. ومعها بنو ها أربعة رجال ــرضي اله عنهم أجمعين ــ، فقالت لهم من أول اللبل : يا بَبِيَّ إنكم أسلمتح طائعين، و هاجرتم مختارين، و اله الذي لا إله غيره، إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم، ولا فضحت خالكم، ولا هجنت حسبكم، ولا غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد اله تعالى للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الارا الباقية خير من الدار الفانية لقوله ــ عز وجل

 قتال عدوكم مستبصرين، وباله على أعدائه مستتصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، واضطرمت لظى مساقها، فتيممو اوطيسها، وجالدوا
(') فتح مدائن كسرى والعراق: كانت وقعة القادسية التي أنل الله تعالى فيها الفرس سنة ست عشرة، وكان قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص أىام عمر ـ رضـــــي الله
 وخمس رسائل أخرى، تحقيق : إحسان عباس ، القـــاهرة ، دار المعـــارف، الطبعــة الأولى .. 9 ام، ص (r)

رئيسها عند احتدام خميسها، تظفروا بالغنم و الكرامة في دار الخلد و المقامة، فخرج بنو ها قابلين لنصحها، عازمين على قولها فلما أضاء لهم الصبح بادروا مر اكز هم، وتقدم [ الأول ] فقاتل حتى قتُل رحمه الله تعالى، وكذا [ فعل الثاني والثالث والرابع ] ، فبلغها الخبر - رضي اله عنها فقالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني معهم في مسنقر رحمته"(') لـ
نلاحظ من صيغة هذه الكلمة التي ألقتها فيهم أنها لا تريد منهم إلا إحدى اثنتين: النصر أو الثشهادة، فكأنها تقول لهم : لا تعودو ا إليَّ إلا منتصرين، أو مكرمين بالشهادة في دار الخلد، " فما زالوا جميعا يرتجزون وينشدون من خلال ما رسخته فيهم أمهم الشاعرة من القيم والمبادئ حتى نالوا حظهم من الشهادة"(Y)
فما سر هذا التحول الخطير في موقف الخنساء من كونها أمضت حياتها في رثاء أخويها صخر ومعاوية، إلى تثجيع بنيها على القتال حتى الثهادة ؟ حين يعلم الإنسان " أن هناك بعثا وحياة أخرى، فإنها تزيل الكثير من ( وحشة الموت، بل إن القرآن الكريم يقرر أن الثهداء عند ربهم يرزقون


(() (') معاهد التتصيص ، 1 / 00، وما بين القوسين بتصرف. (() الشعر النساني في أدبنا الققيم ص Av.

$$
\text { () سورة آل عمران : } 179 \text { ، . . . . }
$$

## شعر الرثثاء بين الخر.نق والخننساء . ذراساسة موضوعية وفنية

يمحو رهبة الموت، ومعنى الفناء من ذهن الإنسان المؤمن "('). وأين غريزة الأمومـة التي غرسـها الله ـ عز وجل ـ في نفس كل أنثى؟ وقد كان من المنتظر من امرأة مثل الخنساء عاشت تجربة الموت مع أخويها وأبيها وزوجها أن ترجو من الله أن يُبقي لها بنيها تستأنس بهم حتّى تموت؟

للأستاذ الاكتور / زكريا النوني نظر في هذه الرواية، التي ترحب فيها (الخنساء باستشههاد بنيها الأربعة، إذ يرى أنها محل شك، نظرًا لصمت (الخنساء وسلبيتها التي منعتها من أن يكون لـها موقف من ردة ابنها من زوجها الأول ( أبو شجرة بن عبل العزى )(ץ) ، فهي لم ثتّحرك لنهي ابنها عن ارتداده عن دينـه وفي ذات الوقت تصمد حينما أتاها خبر استشثهاد بنيها الأربعة، وفي هذا تعارض ظاهر .
لكن قد يفسر صدتها عن نهي ابنها عن موقفه من الردة، بأنها نظرة الأم إلى ابنها العابث نظرة حزن تكسو ها الصمت لعله يرجع، بدليل أنه قد عاد ثانية عن ردته في عهد عمر بن الخطاب(ץ)، و أنه لم يستغرق وقتًا طويلا في ضلالتهه و غيه، لا سيما وأن هذا الضلال و الغي كان يشمل بعض فروع
(') قضايـا في الأدب والنقد ، د / مـاهر حسن فهمي رؤية عربية وقفة خليجية، قطر، الاوحة، دار الثقافة ، 9^9 9 ام، ص 9 ¢. (Y) شعر قبيلة بني سليم من الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي جمعًا ودر اسةً ونقــدًا، . 09 صـ

يروى أنه أسلم مع أمّه، ثم ارندّ في زمن أبي بكر، وقاتل المسلمين، ثم أسلم وقدم على عمر، الإصـابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمــــ



قبيلتها من (بني سُليم)، وقد يكون صمتها مع شدة حزنها وفاءً بنذر ها الذي قطعته على نفسها بألا تبكي أحدًا بعد أخيها صخر، بدليل تمسكها بارتداء صدار الشعر الذي آلت على نفسها ألا تخلعه بعد وفاته رغم مراجعة السيدة عائثة ـ رضي الله عنها ـ لـها في هذا الأمر . وترى الاكتورة عائشة عبد الرحمن أن صمت الخنساء هذا سببه حزنها المشهور على صخر الذي جعل الرواة والسمار و القصاص لا يكترثون لغير هذه الأخوة الفذة، وإما أن يكون موقف الخنساء من بنيها مصدره شذوذ في طبيعة نماضر جعل عاطفة الأخوة فيها تطغى على عاطفة الأمومة التي هي جوهر الأنوثة والعنصر الأصيل في مقومات الفطرة

لحواء"(1).
ولكن هذا التفسير واجه بعض الاعتراضـات المصيبة ، فــ"إذا كان الرواة هم الذين قصروا مر اثيها على صخر، فمن حمل إلينا مر اثيها في معاوية، وقصيدتها في مرداس، أم أن الرواة كانو ا على خصومة مع بنيها فشاءوا

لها ذلك؟"(؟).
ويمضي الاكتور إبراهيم عوضين في جمع الأسباب التي يمكن أن يُفَسَّر بها صمت الخنساء، فيقول :
" أما جمودها أمام ثكل بنيها، فإننا نرى الخنساء وقد اجتمعت إليها من الأسباب ما دفعها إليه، ولكنا كذلك لا نرى من بين هذه الأسباب شذوذ الخنساء في طبيحتها نحو بذىها.
('(الخنساء، د/ عائشَ عبد الرحمن، سلسلة نوابـــغ الفكـر العربــي ، القـــاهرة، دار المعارف، الطبعة السادسة 99 ام، صــ 9 امـ


شعرالرثاء بين الخرْنق والخنساء ، ذراسنةموضوعية وفنية
لقد اجتمع إليها :

- مر انها ودربتها على استقبال الكوارث، حيث تعلمت أن البكاء لا يجدي

ولا يفيد.

- و الركام الأسود الذي غلف نفسها، فحجب عنها الشفافية، وأبدلها

بالإحساس المرهف مشاعر صفيقة الحواشي، غليظة النركيب. - ثم كان إليهما تأثر ها بالإسلام، وشعور ها بمجد الاستشهاد، مما حولها من باكية لا تتقطع عن البكاء، صـابرة صـامتة محتسبة، متسلية عن الجزع و الحزن بأداء فرائض الإسلام، وخصوصنًا إذا ذكرنا أنها أصبحت عجوزا هرمة.

- أضف إلى تلك حرج الخنساء، فقد سبق أن مات رسول الله أبو بكر - رضي الله عنه - ومعهما وقبلها وبعدهما استشهـ كثير من المسلمين، وما تفو هت الخنساء ببنت شفة. أفلا يكون غريبا منها أن تبكي أبناءها في شعر سائر بعد أن حددت لنفسها ذلك الطريق، وأخذت نفسها بذللك المنهج؟! وفوق كل هذا ، كان يمنع الخنساء من البكاء المفتقد خلق طبع عليه العرب في جاهليتهم، وما كان للخنساء أن تهمله في الإسلام، فقد كان من أخلاقهم ألا يرثى قتلى الحرب؛ لأنهم ما خرجوا إلا ليقتلوا، فإذا بكو هم كان ذلك هجاء أو في حكم الهجاء..."(1). وينبغي ألا ننسى أن الخنساء عاشت حياتها في تجارب عديدة للموت، وأمضت حياتها في الرثاء، واعتادت مرارة الفقد، فلعلها لم تجد مـا يصف شدة حزنـها فسكتت.
('
( 7 ) الفخر بفداحة المصيبة :
وكما يكون الفخر بالمزايا الخلقية والنفسية، فإنه بكون أيضاً بفداحة المصائب، ومن أمثلة ذلك المفاخرة بين هند بنت عتبة والخنساء، فقد قتل لهند في غزوة بدر أبو ها وعمها وأخوها، وقتل للخنساء أبوها وأخو اها، وكانتا تشههان الموسم بعكاظ "وكانت سوقاً يجتمع فيها العرب، فقالت: اقرنوا جملي بجمل الخنساء، ففعلوا، فلما أن دنت منها قالت لها الخنساء: من أنت يا أخية؟ قالت: أنا هند بنت عتبة أعظم العرب مصيبة، وقد بلغني أنك تعاظمين العرب بمصيبتك، فبم تعاظمينهه؟ قالت : بعمرو بن الثريد وصخر ومعاوية ابني عمرو، وبم تعاظمينهم أنت؟ قالت بأبي عتبة بن ربيعة، وعمي شيبة بن ربيعة، وأخي الوليد، قالت الخنساء: أو سواء هم عندك!! ثم أنشدت تقول('): أبكّي أبي عمـرا بـيــن غزيرة ... قليل إذا نام العيون هجــودها وصنويّ لا أنســى معاويـــة الذي ... لهـ من سراة الحرّتين وفــودها ها وصخرا ومن ذا مثل صخر إذا غدا ... بسلهبة الأبطال قبّ يقــودها(٪) فذلك يا هند الرزيّـــة فاعلــــي ... ونيران حرب حين شبّ وقودها

الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني، تحقيق : علي مهنا وسمير جابر، لبنـــان، دار


 وقيل (الَّليفة وقيل هو الرَّأُسُ الأَكْبْ ويُقال لشيخِ القوم هو قَبَّ القَّمْ، لسان العـرِ مادة ( قبب ).

## فقالت هند مجيبة لها: [من الطويل]

أبكَي عميد الأبططين كليهــــا
 أولئك آل المجد من آل غــالب و وفي العز" منها حين يَّمي عديدُها فالخنساء تبكي أباها (عمرو بن الشريد) سبد القبيلة والساهر على حمايتها، وأخويها معاوية الكريم الذي كان يستضيف كل من قام من من أهل الحرتين (") بمكة، وصخراً المحارب الشثجاع القوي صاحب الزع عامة وفائر
 الحروب للأخذ بثأر من مات منهـ موتوراً. أما هند فتبكي أباها ( أبا عتبة بن ربيعة ) عميد الأبطحين بطحاء مكة وسهل تهامة، وحافظها من ظلم الباغين، وكان كريماً جوَّاداً يشهـ له كل من كان تحت إمارته، وتبكي عمها (شيبة) وأخاها الوليد، أصحاب المجد من آل غالب، ومصدر العزة والإباء على مر القرون والأجيال مهما كثر سكان هذه البلاد. ففي سوق من الأسواق الأدبية، وأمام هنه الجموع الغفيرة من الجماهير، تتفاخر شاعرتان من شواعر الجاهلية بشعر رثائي، حتى تثبت إحداهما للأخرى أنها أجل مصيبة منها، وقد كان هنا هذا دأب الخنساء دائماً، فقّ " كانت تتف بالموسم، فتسوم هودجها بسومة، وتعاظم العرب بمصيبيتها بأبيها عمرو بن الشريد، وأخويها صخر ومعاوية، وتتشدهم فتبكي
. (() عميد القوم : سندهم وسيدهم، والأبطحان : بطحاء مكة وسهل تهامة (Y (r) (لحرّتين حرّة سليم وحرّة ليلى، معجم البلدان لابن ياقوت الحموي،


ولعل الخرنق لم نوجد لديها هذه المفاخرة، لأنها لم تدرك الأسواق الأدبية كما سبق أن وضحت عند التعريف بها. ( الدعاء بالسقيا لقبر الميت : كان من عادة العرب أننا " نجدهم يستسقون [ للموتى ] السحاب، ويستنزلون الهم الغيث، حتى تمر ع قبور هم، وتصبح رياضتًا عطرة"(()، و هذا الدعاء "كان نمطا أسلوبيا يتصل بطقوس دفن الموتى، وما يتبع مو اراة الجدث نزابه، ونثر الماء فوقه"((). تقول الخنساء :

## سقيا لقبرك من قبر ولا برحت جود الرواعد تسقيهه وتَحْتَبِبُ (\%)

أدام الله السقيا لقبرك يا صخر، ولا زالت تسقيه السحب الممتلئة بالمطر . سقى الله قبرك صنَبْبَ الغمام فهي تدعو أن يسقي الله قبره بغمام يدوم صبه للمطر على قبره، فالقليب " قليب معاوية، من أرض بني سليم، وهو بئر، ومات به صخر، والجُنَيْنَة: حِّاء القليب، وهو وادٍ ذو سلم، وهي حرجة"((7).

$$
\begin{align*}
& \text { الرثاء ، د/ شوقي ضيف ، صــ } 00 \text {. }  \tag{}\\
& \text {. IV. الرثاء في الجاهلية والإسلام صـي }  \tag{}\\
& \text { الديوان صــ 00 . }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { المرجع السابق و الصفحة . } \tag{o}
\end{align*}
$$

## شعر الرثاء بين الخرنقق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

(^) العزاء :
" كانت العادة في الجاهلية أن يعزي الشاعر نفسه إزاء من يفقده من أهله و أشر اف قبيلته، فعزاؤه يُوجه قبل كل شيء إلى نفسه، ثم إلى من حوله، (...) فكان يحزن ويبكي ويلتاع ويعبر عن ذللك تعبيرًا فويًا في شعره، ثم يعود إلى نفسه فيرى أن كل ما يصنعه لا يغنيه شيئًا؛ لأن المحنة في حقيقتها محنة كبيرة، محنة الناس جميعًا، يمتحنون بها صباح مساء، ولا يستطيعون لها ردا و لا نفعًا"() () تقول الخنساء(Y):
فلو لا كثرة الباكين حولي إليو انهم لقتلت نفسي ولكن لا أز ال أرى عجولاً هما كلتاهما تبكي أخاها
 فقد ودَّعْتُ يوم فِرْ قاق صخر أبي حسَّان لذاتي وأنسي "ففي تجد في بكاء غير ها ما يعزيها عن أخيها، ويسليها عــن مصــيـيبتها فيه"(گ)، وتقرر الخنساء هنا مبدأ نفسيًا عامًا، وهو أن المصيبة إذا عمــت هانت.
 و الموت و الخلود، وقد كان التأمل لديها قليلا إذا ما قبس بالثنأمل عند الخنساء.

الديوان ، صـ . YO ، rol .


الرثاء ، د/ شو قي ضيف ، صــ ^^ .
|الفصل الثاني
الارراسة الفنية
المبحث الأول : الأسلوب ( الألفاظ ـ العبارات )

عرف عبد القاهر الجرجاني الأسلوب بأنه: " الضــرب مــن الــنظه، و الطريقة فيه"(1)، وعرفه ابن خلدون بأنه : "المنــو ال الــــي ينســـج فيــهـ
 "مر آة تعكس مضمونه و أخيلته، فهما متلازمان، نرى في الألفاظ ما يحس به الثاعر، وتتعرف من أحاسيس الثاعر على طبيعة الألفاظ"(٪). ويتكون هذا الأسلوب من لبنات هي المفردات، وقف عندها نقاد العــرب

 تأليف المفردات وتركيبها تتكون العبارات، ولذا قمت بتقسيم هذا المبحــث

إلى قسمين: القسم الأول يتناول الألفاظ، و القسم الثاني يتناول العبارات. أولا : الألفاظ
" إذا كان الشعر روحًا يكمن في سليقة الشاعر حتى يتجلى قصــيدًا قـــائم البناء، فهذا الروح في الثعر العربي يبدأ عمله الأصبل مع لبنات البنـــاء
(') دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق : محمود محمد شــاكر، القـــاهرة،
 (r) (r) (r




قبل أن نتظم منها أركان القصيد"(1). فحين يقصد الشاعر إلى إنشاء قطعة فنية يفر غ فيها شحنته العاطفية، فإنه
 يشعر به إلى المتلقي أو السامع أو القارئ، فإذا "كانت الألفاظ هي القو البا الصوتية التي تنبك فيها المعاني بحيث تبرز من عالم الفكر، وتتحول من سبحات ذهنية هائمة إلى أصوات يمكن نقلها وتبادلها، فالمزيد من الكلمات
 و إذا كان الغرض الذي يتناوله الثـاعر هو ( الرثاء ) فلا شكك أن ألفاظـــــهـ سوف " تذيب الاموع الجامدة، وتتصد ع لها القلوب القاسية؛ لأنها جزء من حالة الألم ، ونفثة من هول المصاب الذي جعل الطبيعة تشارك القوم به،

فالإيحاء الشعوري و التأثير الشعري ينبعث من استلهام الذات"(؟). ولذلك، فإن الشاعر حينما يعمد إلى انتقاء ألفاظه، تكون ألفاظـــــه (صــــــــا
 لحظته النفس فيها من أصل الوضع، حين فصــلت الكلمـــة علـــى هــــا
(') اللغة الشاعرة مز ايا الفن و التعبير في اللغة العربية ، عباس محمود العقاد، القاهرة

$$
\text { ، مكتبة غريب، 9 191، صـــ } 10 \text {. }
$$


 : من خصائص العربية ، من عناصر اختصاص العربية بالبيان، تفوق العربية علـى غير ها في كثرة الألفاظ، د/ محمد حسن حسن جبل، صـــ بـره.

التركيب"(')، ويستلزم التحليل الصحيح للألفاظ " معرفة مــدلول الألفـــاظ اللغوي في النص الأدبي، واستحضار الصورة النفسبة التي يشعها، وهــذا كهذا ضروري للإدر الك الصحيح"(ب) ومن اللسمات التي اشتركتا فيها :
( ) وجود ألفاظ ( نسوية ) تكثر في أشعار النساء على وجه الخصوص منها : "لهفي، ويلي ، سيدنا ، مولاتا .. ومـا إلى ذلك"(؟). فتقول الخرنق :
وبيض قد قعدن وكل كحل بأعينهن أصبح لا يليق(٪)
فالخرنق تتحدث عن هيئة الكحل ــ الذي هو من وسائل الزينة عند الإناث - في أعين هؤ لاء النساء البيض، وكيف أنه غدا قبيحًا لأنه غادر مو اقعه التي ينبغي أن بكون فيها؛ لأن مآقي أعينهن مليئة باللموع جراء حزنهن الشديد على بشر .
وتقول الخنسـاء(0):

فقد ودعت يوم فراق صخر أبي حسان لذاتي وأنسي
فيا لهفي عليه ولهف أمي $\quad$ أيصبح في التراب وفيه يمسي

إعجاز القر آن و البلاغة النبوية، بـىروت، دار الكتاب العربي، الطبعة التاســعة ، rar

 العامة للكتاب ، 999 ام ، المجلد الثالث ، صــ 9 ، 1 ،

(4) ديوان الخرنق صــ \& \& .


## شعر الرثاء بين الخرنقق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

فالخنساء في قولها ( يا لهفي ) - وما يماثله - حبست حزنها عليه، وضـاق أفقها فلم تُعْدِهِ إلى سواه، فكان رثاؤها ها حادًا لاذعًا، إذ تتحسر على اليوم الذي فارقت فيه أخاها صخراً، وتشير إلى أنها فقدت سرور ها ها مُنىت بفقده. و تقول في موضع آخر('):

وكان صخرٌ ملك (العاليهه
إذ رفع الصوتَ النََّى الناعيه

أودى أبو حسان واحسرتا
ويلاي مـا أُرْحَمْ ويْلالِيَهِ فكلمتا ( ويلاي - ويْلالِيه ) تصوران مدى ما تعانيه الخنساء من حُرقة، فتصرخ في وجه الناعي الذي ينعى موت الندى بموت صخر أخيها، وكأنها نقول بلسان حالها : ألا ترحمني أيها الناعي وتكف عن ذلك النداء؟!.

وتقول في موضع آخر :
وإن صخرًا إذا نشتو لنحّار ()
وإن صخرًا لكافينا وسيدنا فكلمة ( سىددنا ) تدل على مدى ما شملها من حنان صخر ، وعطفه، مما جعله سيدها المطاع، في نفسها وفي قومها. r r ) ومن السمات المشتركة كذلك : الاقةة : ومعناها : " أن يختار الشاعر من الكلمات أدقها في أداء المعنى الذي يجول في نفسه، فقد تتقارب الكلمات من حيث المعنى، ولكن بعضها أدل على إحساس الثاعر من بعض، والثاعر الموفق هو الذي يهتدي إلى

$$
\begin{aligned}
& \text { (') ديو ان الخنساء، القسم الثالث صـ } 19 \text { بـ }
\end{aligned}
$$

الكلمة التي نكون شديدة الإبانة عما بريد، لأن التمييز بين الألفاظ شديد"(1". ومن الدقةّ مـا نجده في ڤول الخرنق(؟):
وذَوي الظنى منهم بذي الفقْر
والخالطون نحيتهُ بِنضارهم
فإنها حين تحدثت عن أصحاب الغني قالت : ( ذوي الغنى ) بصيغة الجمع للالالة على أن قومها ميسورو الحال، وأن الخير لديهم وفير، وحين تحدثت عن أصحاب الفقر قالت : ( ذي الفقر ) بصيغة الإفراد، للالالة على أن الفقراء منهم معدودون، و أنهم مع قلتّهم يتمتعون بمكانة اجتماعية، ويحتظون بحقوقهم، فهم غير مهضومي الحقوق. "قال أبو علي : والنحيت : الخامل الذكر، والنضار : الرفيع "(()، وقوله في الشعر: الخالطين فقيرهم بغنيهم هذا هو الديح الصحيح والمذهب السستحسن "(k): ومن الدقة عند الخنساء ما نجده في قولها : حورا لديك فز الت عنهم الكُرَبُبِ (م)

 هلاك ) و (أرملة)، فالأرملة : من مات عنها زوجها، أو " الفقبرة التي لا كاسب لها، والذكر أرمل، والهـَّاك : الفقراء، والضر أرائكا : جمع ضريك،
(1) أسس النق الأدبي عند العرب ، ص \&or.
(') ديو ان الخرنق صــ ه؟ .


(o) ديوان الخنساء ص \&O.

## شعر الرثاء بين الخرْنق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

وهو أسو أ الفقر حالًا"(').

فقد خصت التزمل بكونه في امر أة، و هذا يزيد من إعلاء شأن شفقة صخر وكرمه، والذي كان يخص بالثفقة الضعاف، وخصت الفقر بكونه في ضر ائك ، فالذين كان يقصدهم صخر بالكرم هم أشد الناس فقراً اً ممن لم يكن يلتفت إليهم أحد، و هذه الدقة في الوصف تزيد في أعداد المكرمين، وبالتاللي في زيادة وصف صخر بالكرم.

ومن ذلك ما نجده في قولها :
 فتخصيصها الوقت بين طلوع الشمس وبين غروبها ، شمولية لليوم كله، "فهي تذكره في كل وقت من أوقات الليل الذي تكون فيه الشمس غاربة، وأوقات النهار الذي نكون فيه الثمس طالعة، هي تذكره في الأوقات كلها" (\%)
r. ومن السمـات المشتركة كذلك : الإيحاء : ومعنى إيحاء الكلمة : " إثارتها في النفس معاني كثيرة أحاطت بها مع مرور الزمن، حتى صار النطق بالكلمة مثيراً لهذه المعاني في نفس سامعها، وإن لم تذكر قو اميس اللغة هذه المعاني"(ڭ).

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) المرجع السابق صــ }
\end{aligned}
$$

() قر اءة في الأدب القديم، أد/ محمد أبو موسى ، القاهرة ، مكتبة و هبة، الطبعة الثالثة،

(5) أسس النقد الأدبي عند العرب ص 00؛.

ومن الألفاظ الموحية عند الخرنق قولها في رثاء زوجها ( بشر )('):

 فكلمتا ( غداة ) و ( شعثا ) توحي بأن هذه الغارة كانت غارة (نهارية)؛
 أثارت حولها الغبار والأتربة، ويعطينا صورة الخيل وسنابكها نتعاور فوق دقاق الحصى، مما يزيد في وصفها بالقوة والسرعة، و هذا أهيب للعدو، و أقدر للقوم على الظلبة والانتصار . وعندما رثت الخرنق أخاها طرفة بقولها(٪) :

## فلما توفاها استوى سيدًا ضخما

 عددنا له خمساً وعشرين حجة أعطت لنا كلمة (عددنا) إيحاء بأن ذلك الحديث كان مع نفسها، " وحديث اللفس هنا الذي يمثل استرجاعًا مؤلمًا، وهو أسلوب حاد في تصوير المصيبة، ففقد الثثيء في حالة شدة الحاجة إليه يمتل الأسىى الثديد، فـ [أخو ها ] مات في حالة من الاكتمال في جو انب عدة : فالاكتمال الجسماني يظهر في القامة و القوة [ ضخم ] (...) والاكتمال العقلي يظهر في إحكام المنطق"(r).في النص الجاهلي ، قراءة تحليلية ، د عب الرزاق الـي حسين ، القاهرة ، مؤسســـة


و الخنساء في قولها:

لاحظت في كلمة ( صخر ) معنى جميلا، ويعلق الاكتور كمال إسماعيل قائلا: "و أحسب أن لنوع اسم المرثي وهو ( صخر ) الاخل الكبير في إخلاد البيت إلى اللسواء النكويني كتكوننا نحن البشر، فليس من المصـادفة أن كان اسم المرثي من مادة تكوين الجبل، فهو ( صخر ) و الجبل أبو الصخور، وما حدث من اجتماع الكلمات من خزائنها المحكومة إنما ليجعل ( الصخر)
يكبر ليصبح علمًا أو جبلًا يعمم بعمامة حمر اء [ وهي النار ] "(Y). ولذلك فإن "الكلمة المختارة لا تقف عند حدود المعنى الذي وضعت له إذا أخذت مكانها اللائق في العبارة، وإنما تتحداه إلى فيض من الإيحاءات
و الدلالات"(؟).

## * * * * * * * *

لكننا نجد عند الخنساء بعض الكلمات الغريبة التي وصفها الاكتور أحمد الحوفي بأنها "من الغريب المستكره الأي لا موسيقية فيه، لأنها كانت

() سؤ ال الحداثة، د/ كمال إنماعيل ، مركز الصفوة للكمبيوتر والطباعــة ، الطبعــة
() (ال من بحث بعنوان : الإبداع الفني في حكم ابن عطاء اله السكندري، د/ أحمد حسن عطوة الغندور، مجلة كلية الدر اسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، إثنراف اد

(مرأة (مسترجلة)"(1)، ومثل لذلك بقولها(「):

بفارس الفرسان والخنشليل

جاشت بو ابله الرو اعدُ

قـ راعني الاهر فبؤسنًا لـه
وقولها ${ }^{\text {( }}$
يغشون منك غُطامِطًا

فكلمتا ( خنشليل ) و ( غطامط ) كلمتان غريبتان حةــا، ولكــن : هــل يستلزم ذلك وصف الخنساء بأنـها امر أة ( مسترجلة ) ؟ كانت الخنساء ذات شخصية زعامية بحكم البيئة التي عاشت فيها، فأبو ها سيد القوم، وأخواها كذلك، وزوجاها من سادات القوم، فعكست في شعرها ما عاشته في حياتها، وليس ما نر اه من مظاهر القوة في شعرها، و الذي نجده مشابها لما نجده من مظاهر القوة عند الرجال إلا لأنها عاشت في بيئة كلها قوة وصر امة حيث إصدار الأو امر و و النواهي. "و المعروف في الدراسات النفسية أن الإنسان لا يستطيع التأثثر في غيره ما لم يكن ذا شخصبة واضحة يعتز بها، و لا يفرط فيها (...) وما لم يكن شاعرًا بشخصيته هذه عن طريق مباشر أو غير مباشر حتى يعرف لها قيمتها، ويعتمد عليها في مهـته التي يؤديها"(ڭ)، فاعتداد الخنساء بشخصيتها

المرأة في الشعر الجاهلي، د/ أحمد محمد الحوفي، القاهرة، دار نهضـــة مصــر
 الماضي، والجيد الضرب بالسيف، اللسان مادة ( خنشل ) ، و الغطامط : البحر الكثيــر الماء، والرو اعد : السحب ذو ات الرعد و المطر .

(r) ( المرجع السابق صـ
(٪) مهمة الثاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر، سيد قطـبـ، منشـورات الجمــل، كولونيا، ألمانية الطبعة الأولى 999 ام، ص

## شعر الرثاء بيين اللخرذق واللخنساء ، ذرالسنة موضوعينة وفنية

جعل شعرها مؤثرًا، ونشأتها بين ذكور فرسان جعلها تكتسب منهم قوة الشكيمة والحدة، و هذا بدهي في أنثى وحيدة تتشأ بين إخوة لها ذكور . وكدليل على ما ذكرناه ، نسوق موقفها مع النابغة في سوق عكاظ : "حيث اجتمع لديه حسان بن ثابت والأعشى و الخنساء، فلما أنشدته قولها : قذي بعينا أم بالعين عوار .... حتى انتهت إلى قولها : كأنه علم في رأسه نـار و إن صخرا لتأتم الهجاة به
فقال : لو لا أن أبا بصبر أنشدني فبلك لقلت إنك أشعر الناس، أنت أشعر من كل ذات مثانة، قالت : والهَ ومن كل ذي خُصنيَيْن، فقال حسان : أنا والش أشعر منك ومنها"(()، فهذا الموقف ينبئنا عن مدى ما كان من تنافـ بين الشعر اء والثاعرات، ومدى نقة الخنساء من نفسها وقوة شاعريتها، ولعل مجيئها ببعض الغريب كان لإثبات قدرتها على المجيء بمثل ما يجيء به الرجال.

## ثانيا : العبارات

عرف بعض النقاد العبارة بأنها : "اللغة في تتسيقاتها اللفظية، وتركيباتهــا النحوية والمجازية، على نحو رفيع يطابق مقتضى الحــال"((Y))، ويــرى الاككتور شوقي ضيف أن "العرب تسمي الجملة أو الطائفة مــن الألفــاظ عبارة، وأصلها من العبور، أي الانتقال من جهة إلى أخــرى، وحقــاً إن العبارة تتقل المعاني من ناحية إلى أخرى، فهي الجسْر الأي يصـــل بــين
(()النقد الأدبي الحديث، أصوله واتجاهاته، د/ أحمد كمال زكي ، القاهرة ، الشركة

شاطئين"((1)).

و الجملة أو العبارة هي "مظهر الكالم، وهي الصـــورة النفســية للنـــأليف الطبيعي، إذ يُحيل بها الإنسان هذه المادة المخلوقة في الطبيعة إلى معـــانٍ تصور ها في نفسه أو تصفها، ترى النفس هذه المادة المصوَّرة وتحســـهـا، على حين ربما لا ير اها المتكلم الذي أهدَفها لكلامه غرضاً، ولكنه بالكلام كأنـه ير اها"((Y)).

وڤد اتسمت ( العبارات ) عند شاعرتينا بسمات مشتركة ، منها :
( ) في شعرهن تعبيرات نسويـة :
كقول الخرنق في رثاء أخيها طرفةّ وهجاء (عبد عمرو)(): أرى عبد عمرو قد أشاط (ابن عمه وأنضجه في غَلْي قدر ومـا يدري فعبارة ( وأنضجه في غلَّي قدر وما يدرب ) ساقتها الخرنق حتى تبين مـا اقترفه عبد عمرو من جرم في وشايته بطرفة عند عمرو بن هند، مما أدى إلى قتله، فهو بفعلته هذه كمن ينضـج لحمًا طريًا في إناء بـه ماء مغلي، وهي تومئ بذلك إلى ما كانت عليه حال طرفة عند مقتله، فلقد قطعت أطر افه و دفن حيًا، ولا شكك أن هذه الهيئة من الهيئات التي تطلع عليها النساء أكثر من غير هن؛ بحكم ملز متهن للمنزل و إعداد الطعام. ومن ذللك قول الخنساء في تحريض قومـها للأخذ بثأر صخر : حتى تُعود بياضًا جؤنة القار... ولّن أسـأل قومًا كلت حربهم

## شعر الرثثاء بين الخر.نق والخخنساء . ذراساسة موضوعية وفنية

فتْغسلوا عنكم عارًا تجلَّكَم فكلمات مثل ( غسل الحيض ، العوارك ، أطهار ) استخدمتها الخنساء في وصف حال قومها إذا لم يأخذوا بثأر صخر، فسوف يكون العار ملازمًا لهم حينها، أما إذا أدركوا هذا الثأر، فلن يكون العار من سمتهم حينٔذ؛ لأنهم سيبر عون منه كما نبر أ الحائض من دمها بعد الاغتسال. فجعلت الخنساء ( العار ) في مقابل ( الحيض ) ، وإز الة هذا العار في مقابل ( غسل هذا الحيض )، وذللك يظهر أنها صورة نسوية محضة. r ) ومن الأساليب الإنشائية التي اشثتركتا في استخد(مها: ( الأمر ، الاستفهام ) ، في الإنشاء الطلبي، وفي الإنشاء غير الطلبي استخدمتا أسلوبي ( الدعاء ، القسم )، و إن أكثرت الخنساء من استخدام أساليب النداء والاستفهام أكثر من الخرنق. ومن ذلك قول الخرنق :

 أضاع بضوعهن مصاب بشرٍ وطعـة فاتكّ ، فمتى تفيقي؟ نجد هنا النداء باستخدام الهمزة التي تدل على القرب في قولها (أعاذلتي)،
 حصين : ابن ضمضم ومنصور بن سيار المريان : قاتلا صخر.
 ونحو هما كالغصص بالطعام، وشرق شرقًا فهو شرق، الليث : يقال : شرق فلان بريقه وكذللك غص بريقه، ويقال : أخذته شرقة فكاد يموت، لسان العرب مادة ( شرق ).

والأمل في قولها ( أفيقي ) وقد قصد به هنا النهي والزجر، والقسم في
 أسىى على أحد بعد بشر، والاستفهام في قولها ( فمتى تفيقي ) وقد قصدت
 تعلم أن ذلك ليس يكفه العذل، وقد مر بنا دعاؤه ها على ( عميلة ) قاتل زوجها بشر، ودعاؤها لقومها بعدم البعد ، كما رأينا ذلك عند الخنساء أيضا. ولكن الملاحظ أن الخرنق قد أكثرت من استخدام الأساليب الخبرية التتريرية المباشرة، فالأسماليب الإنشائية في ديوانها معدودة، ـ لا تتدى الانـى ما ذكرناه - وفيها عدا ذلك تستخدم الأفعال الماضية ، والأفعال المضارعة استحضاراً للصورة الماضية، حتى إنها استخذمت الفعل الماضي وقصدت به الاعاء في قولها :

## ها ها ثنائي ما بقيت لهم

أجملت الخرنق هنا حميد الصفات التي ذكرتها في الأبيات السابقة، وهي ترجو لهذه الصفات سيرورتها بين الآدييين لإذاعة محامدهم التي تستحق
 وقت أن يضمها قبر ها، ويجوز أنها استخدمته بمعناه من غير أن تقصد به اللاعاء. ومن استخام الخنساء للأساليب الإنشائية : استخدامها لأسلوب الاستفهام، نحو قولها(٪):
(1) (") ديوان الخرنق صـ 7٪ .
(") ديو ان الخساء الخسم الثالث ص 19 19.

## شعر الرثاء بين الخربنق والخنساء . ذرالسة موضوعية وفنية


تستهل تلك القصبدة بذلك الاستفهام، و الذي لا تستفهم فيه عن حال نفسها، بل توجهت بذلك الاستفهام إلى شخصية أخرى أمامها زادتها حزناً على حزن، ألا وهي ( بنت صخر ) ، التي لن تجف دموعها بسبب فر اقها لو الدها، فلن تبلغ حرقة البكاء من أي شخص في تلك الليلة على وجه الخصوص ما تبلغه حرقة بكاء ابنة صخر، لأنه ليس هناك ففيد يعدل
فقيدها.

ولقد كانت الخنساء مكذبة بذلك النبأ، ولم تتيقن من وقوع ذلك إلا حينما علت أصوات العويل في بيتها، على ذلك السيد الجمبل الأمبن الذي كان يكفيهم شر السنين الجدباء التي لا مطر فيها ولا نبات، بكرمه وجوده و عطفه وحنانه.
ومن استخدامها لأسلوب الاستفهام ، قولها :

## فيا لَهِْْي عليه ولهفَ أمي أيُصبح في الضريح وفيهه يُمسي(٪)

هذا الاستفهام "يؤز النفس أزًا، وكأن الخنساء ترفض أن يظل صخر في هذه الحفرة مصبحًا فيها وممسيًا، و هو إنكار لـه قيمة نفسية كبيرة لأنه يعني إنكار الو اقع ورفضـه، مهما كان هذا الو اقع متسلطاً رهيبًا كالموت، و هذا المعنى العميق تنطق به الفطرة على لسان التكالى من النساء وهن يشيعن الأعز اء في صر اخ ونباح تسمع فيه منهن عبارات تدل على رفض أنـه

مجلةكلية اللغة العربيةببالقاهرة العذكالثامن والثلإثون
مـات، وتعنيف الذين يحملون نعشه إلى القبر "(1".
و المنصفح لديوان الخنساء يجد كثرة هائلة من أسـاليب الأمر التي تسنبكي
فيها عينيها، وتأمر هما بالبكاء على صخر، - و هو ما سنتتاوله في النكرار ـ ـ و وقد يأخذ طلب البكاء من عينيها صورة أخرى مثل : النداء، أو الاستفهام منعجبة من شأن عينيها، وقد اسنخدمت القسم أيضـا ــ كما مر بنا

- ، ومثل قولها في رثاء أخيها معاوية :

فأقسمت لا ينفك دمعي وعولتي
ومن الأسـاليب التي وجدت عند (الخنساء ولم توجد عند الخرنق: أسلوب ( (المبالغة" ) وهي : أن يذكر الشاعر حالًا من الأحو ال في شعر لو وقف عليها لأجز أه ذلك في الغرض الذي قصده، فلا يقف حتى يزيد في معنى مـا ذكره من تلك الحال مـا يكون أبلغ فيما قصد()، و المبالغة "سو اء أكانت في الرثاء أو في الغزل أو في أي باب آخر من أبواب الشعر هي في شعر العبقري الصـادق الصنعة، وفي شعر الثـاعر الذي تسبره العاطفة

المالكة له من أبدع و أروع و أصدق ما يقال "(ڭ). و الخنساء لم ترضنَ ولم تكتف بأن يأسىى ويحزن لفقد صخر أخيها كل من حولها، بل أرادت من الكون كله : أرضه وسمائه، شمسه وقمره، إنسه




 $.1 \Delta V$

## شعر الرثاء بين الخر.نق والخخنساء ، ذراساسة موضوعية وفنية

وجنه، خيله وإبله أن يشاركها الحزن لفقد أخيها صخر، ومن ذلك قولها في رثائه(1):

وما اتسق القمرْ
و الجِنُّ تُسْنِدُِ من سنَرْرْ
لمَّا أتى عنـه (الخبرْ

و الثشمسُ كاسفةٌ لمَهْْكِكه
والإنس تبكــي ويُّلَّـها
و الوحْثُ تبكي شجْوْهَا

أما عن ظاهرة النكرار التي انسم بها شعر الثاعرتين، فأول ما يلفت النظر عند تصفح ديوان الخنساء : كثرة نداءاتها لعينيها، وطلب البكاء على مرثييها، وتكرار هذه المعاني في شعرها، وكمثال على ذللك ، قولها (r):
يا عين مالك لا تبكين تسكابا إذا راب دهرٌ وكان الدهر ريَّابا وقولها(「):
يا عين جودي بالامـــو المستههلات السو افح
وقولها(₹):
يا عين جودي بالدمسـو
و هذا قليل من كثير ، و غيض من فيض، ويكفي أنها الثتهرت بالبكاء على صخر، حتى إن الكلمة التي حكم بها النابغة عليها عندما جاءه حسان بن ثابت فأنشده للالالة على شاعريتها، " قال : إنك لشاعر و إن أخت بني سليم
(Y) . الديو ان صــ
( ) المرجع السابق صــ عا
(ぇ) المرجع السابق صـــ

ويمكن أن تكون كثرة نداءات الخنساء لعينيها من آثار حبها الثديد الأخويها، حتى لكأنهم منها بمنزلة العينين، فعندما تتاديهما فكأنها تتادي أخويها، فإذا كانت قد فقدت من هم بمنزلتها، فلقد تبقى لها ما يحفظ ذكر اهما بقدر حياتها.
ومن مظاهر التكرار عند الخرنق قولها(٪) :

على حيٍ يموت ولا صديق
إذا نزت النفوس إلى الحلوق
كما مـال الجذوع من الحريق

ألا أقنمت آسىى بعد بشرٍ وبعد الخير علقمة بن بشر وبـعْدَ بني ضْبَيْعَةَ حول بشر

فقد كررت الخرنق اسم زوجها ( بشر ) ثلاث مرات في ثلاثة أبيات : متو الية، وقد كان يمكنها استخدام الضمائر بدلا من هذا النكرار . فما أسباب هذا النكرار؟ ( ) ) وقع النكرار في الأسماء والصفات و المناقب التي تحلى بها المرثي "على سبيل التعويض لا التلذذ، وكأن الرثاة يرغبون في تجسيد صورته مانتة في الأسماع والأنظار والقلوب، وأيًا ما يكن التكرار في شعر الرثاء؛ فهو يمثل لو عة الفقد التي يجدها المتفجع على فقيده"(ك). Y ) و وقد يكون هذا التكرار بغرض "تعظيم شأن المرثي فيكرر اسمه مع

$$
\begin{aligned}
& \text { (") الأمالي } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

## شعر الرثاء بين الخربنق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

عدّ أفعاله و إنجاز اته"(()، ومنه قول الخنساء ترثي صخرً| (٪):

 يعلق أد/ زكريا النوتي قائلاً: "أرأيت كيف تكرر اسم (صَخر) في الأبيات ! فهذا تنويه بصخر ، و إثنادة بذكره ، وتفخيم له في القلوب و الأسماع ــ كما
 ورد اسم (صخر) تسع مرات ، ومرة واحدة بالكنية ، بخلاف الضمائر العائدة على الاسم"(؟)
「 ) و النكرار كذللك " يخدم وظيفة مهمة للسياق الشعري، وهي جذب انتباه القارئ إلى كلمة أو لفظة يود الثاعر أن يؤكد عليها أو ينبه القارئ إليها"(گ).

T ) ويَرجِعُ الاكتور / عبد العزيز النبوي كثرة التكرار في شعر الخنساء إلى أنها "أفرغت (شحنتها) العاطفية، ثم لجأت إلى الاغتراف منها بعد مدة"، فيقول : " و الذي يلحظه المتأمل في أثعار ها ــ أو في كثير من أشعار ها ـ من حيث ألفاظها ومعانيها ، أنها لم تكن ذات عبقرية ممتدة، فالعبقرية على اختلافها - فيما نرى - ( شحنة ) يهبها المولى سبحانه إلى
(() شعر قبيلة بني سليم من الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي، جمعاً ودراسةً ونقداً،
أد/ زكريا عبد المجيد النوتي، صـ • چّ .
(Y) ديو ان الخنساء صــ

(〔) النقد التطبيقي التطليلي ، د / عدنان خالد عبد اله ، بغداد ، دار الثــئون الثقافيــة


كل مبدع بقدر مقدر ، في وقت مبكر من حياته، أو في مرحلة متأخرة، هذه ( الثحنة ) قد يمند أو ار ها سنين طو الاً، وقد تخبو بعد زمن قليل، وقد يطول العمر بالمبدع حتى يشهد نهاية شحنته، فإذا لم يستسلم لو اقعه، ظل يمتح من معىن إبداعه السابق، فتتشابه الألفاظ و العبارات و المعاني (...) و انظر إلى هذه النماذ ج من مطالع قصـائدها لنتبين إلى أي حد تشابه كثير منها وتكرر (...) وما من شك في أن نرتيب القصائد ترتيباً تاريخياً - إن أمكن - ينير لنا سبىل تعرف تاريخ جفاف الإبداع ونضوب العبقريـة"(')
وقد اقتبس الدكتور عبد العزيز النبوي هذا الر أي من الدكتورة عائشة عبد الرحمن ، إذ تعلل للتكرار في شعر الخنساء قائلة:"إن الخنساء ، قد ازدهاها إعجاب القوم بمر اثيها و استمرأت طعم التغني بأشجانها فر احت تنكأ جر احها عامدة ، وتُجهِهِ قربحتها لتسعفها بجديد من المر اثي في (صخر) ، بعد أن بَعُد بـه العهد وتر اخى الزمن ، و ألجأها هذا إلى تكرار ألفاظها ومعانيها ، وما كان لنا أن ننتظر أن تتجو من مثل ذلك ، إذا فدّرنا كثرة مر اثيها من ناحية ، وقصــر ها على (صخر) في الفترة الأخيرة من ناحية أخرى "(٪).

ولكني أرى أن معاني الخنساء إذا كانت فد تكررت في شعر ها بشكل ملحوظ، إلا أنها في أكثر هذه المرات قد أخرجت لنا المعاني في أشكال جديدة ثرية خصبة، وسوف يتضتح ذلك بصورة أكبر في مبحث الصورة

. 101 ، 10 .
(Y) الخنساء ، بنت الثاطئ، صــ

## شعر الرثثاء بين الخر.نق والخخنساء . ذراساسة موضوعية وفنية

الفنية، لنرى جمال الصور التي رسمتها لتوصل إلينا مرارتها وحزنها الثنديد على مرثييها. ويبقى هنا تساؤل أخير : هل النساء أعجز من الرجال عن الابتكار حقا؟ وهل كانت الثاعرة (العربية القديمة تهيمن عليها لغة الرجال ؟ ( ) يرى الاكتور : الحوفي أن " النساء أعجز من الرجال عن الابتكار، و هذا حق؛ لأننا لم نعرف شاعرة بهرت عصر ها، وأخملت شعر اءه، ولم نعرف خطيبة أو كاتبة شدهت دهر ها، وأخملت كتابه وخطباءه"(')، ويذهب الأستاذ الدكتور / زكريا النوتي إلى ما ذهب إليه الاكتور الحوفي، إذ يرى و الدي أن " المر أة هي المر أة في كُلّ زمان ومكان ، وليس من طبعها التجديد ، وحتى إذا أرادت تجديدًا فإنها لن تجرؤ عليه حتى لو كان هذا التجديد يضيف إليها ــ كما تتصور ــ حقًّا ، ولعل أوضح مثال لذلك أن الدعوة إلى ما يُسمَّى بـ (تحرير المر أة) لم نقم بها امر أة ، بل قام بها رجل هو
(قاسم أمين) سو اء كان المحرك لها امر أة أَمْ لا"(؟) .

Y ) و ولكن باحثة أخرى قد ارتأت رأيًا آخر "فعندما ننظر إلى ظروف البيئة التي أبدعت فيها الخنساء شعرها، وهي بيئة تتتاقل الأدب شفوياً لا يبدو الأمر مقنحًا، فنتاقل الأدب الثفوي لم يكن مقصور ا على الرجال وحدهم، حتى يمكن أن يكون لهم كيان شعري معزول عن عالم النساء، ولم يحدثنا التاريخ أن بدايات شعر المرأة ما نشأت إلا بعد أن أصبح هناك نراث شعري ناضتج للرجل تداوله الرواة، و أخذ النساء في تقليده، فشعر الخنساء وليلى الأخيلية لا يمثل بدايات شعر المرأة، وإنما هو شعر بلغ غاية

$$
\begin{aligned}
& \text { (') TAV ، TAT (المرأة في الشعر الجاهلي صـ }
\end{aligned}
$$

## مجلةكليةاللغةالعرييةبالقاهرة العكذالثامن والثالثون

نضجه، وقد أدرجهما النقاد ضمن نخبة الشعر اء المتمبزين"('). ونحن نتساءل : هل من الضروري للحكم بقدرة المرأة على الابتكار أن تخمل شعر اء عصر ها أجمعين أو أن تخمل كتابه وخطباءه ؟ أو لا يكفي أن تُجارِيَهِ أو أن بكون لها نتاج مثلهم، فليس تساوي المر أة مع الرجل في نتاج فني مدعاة للحكم بعدم قدرتها على الابتكار الذي أدى بها إلى تقليد الرجل، فلم لا نكون محاولتها لنقليد النتاج الفني للرجل لإثبات مقدرتها على أن تجيء بمتل ما جاء به الرجل ؟ حتى لا يقال - إذا وجدنا في شعر ها بعض اللين بسبب أنوثتها - إن شعرهن ألين وأضعف من شعر الرجل؟!.

و القوة التي نجدها في شعر الخنساء تعكس جزءًا من شخصيتها المعتزة بنفسها، ويذكرنا بذلك مو قفها من دريد بن الصمة حين ر آها تهنأ بعيرًا لها
 أن باستطاعة المرأة فعل كل شيء حتى المجيء بشعر مثل شعر هم. وفي النهاية نستطيع القول بأن " أكبر مبزة لشعر المرأة الذي وصل إلينا، ذلك الشعر الذي يبدو فيه الطابع النسوي الخالص، الذي نجده في شعر ها، و الذي يجعلنا نلمس شخصبة المر أة من خلال شعر ها، ونرى أثر الأنوثة في أدبها"(؟).
 مجلة الدنيا في أحد أعداد مجلة ( الأديب ) ، مجلة الكاتب المصري المجلد الأول ص . $\varepsilon \leqslant V$ ، $\leqslant \Sigma T$

## شعر الرثاء بينْ الخرْنق والخننساء ، ذرإسة موضوعية وفنية

## (المبحث الثاني : البناء الفني ( المطلع ـ الختام ـ الوحدة الفنية )

يستطيع الناظر في قصائد الشعر العربي أن يقف على بناء يكاد يجمعهـا جميعاً، حيث إنها تتكون من عدة أبيات موحدة في الوزن و القافية، تبتـدئ بالمطلع، وتتتهي حيث تتتهي عاطفة المنشئ، وقد تحتوي على أكثر مــن غرض، فيلجأ الشاعر حينها إلى ما نسميه بحسن التخلص، الذي يعاونه في التتقل بين أغر اضها، وتنتهي بالختام. وتختلف القصائد من ناحية أخرى، فبعضها طويل، وبعضها الآخر قصير، وبالنظر للشعر الجاهلي فإننا نجد فيه ضربين من القصائد : "الضرب الأول : قصائد طويلة كاملة تعالج - في غالبها ـ أكثر من موضوع واحد، أي أن فيها مجموعة تجارب مجزأة إلى مراحل وموضوعات مرتبطة أحيانا ومفككة في أحيان أخرى، ولذلك أسبابه وعلاته، أما الضرب الثاني : من الثعر الجاهلي فهو القصـائد القصـار والمقطعات، وفيها نجد التجارب الشعورية الكاملة والصور الصادقة للحياة الجاهلية، وأصداء أمينة لخفقات قلب الشاعر، وترجمانًا لعو اطفه وأحاسيسه؛ ذلك لأنها قصائد أصيلة لم تصدر عن صناعة أو تكلف، وتتمثل في هذه القصائد وحدة الموضوع، و التجربة الثعورية الصـادقة على ما فيها من سرعة و إيجاز "(1).
ولكن: متى تسمى الأبيات ( قصيدة ) ؟ يقول ابــن رشـــيق: " إذا بلغـــت
 أحد من الناس (...) و من الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلـــغ العشــرة

الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، د يحيى الجبوري ، بـحروت، مؤسسة الرسالة

وجاوز ها ولو ببىت واحد، ويستحسنون أن تكون القصــيدة وتــرًا ، وأن يتجاوز بها العقد، أو توقف دونه، كل ذلك ليدلوا على قلة الكلفة، و إلقــــاء البال بالشعر "('). وعند النظر إلى شعر الخرنق والخنساء من حيث القصر والطول، نجد أن الخرنق يزخر ديو انها بالمقطو عات التي يبلغ عددها ثمانية مقطو عات قيلت في غرض واحد وهو الرثاء، أي ما يقارب ثلثي ديو انها، هذه المقطوعات موز عة كالآتي: مقطو عتان كل منهما بيتان، أربع مقطو عات كل منها ثلاثة أبيات، ومقطو عتان أخريان كل منهما ستة أبيات.
في حين يحتوي الثلث المتبقي على قصيدتين فقط كل منهما عشرة أبيات، فيكون مجمل الأبيات ( ثمانية وأربعين بيتا ) هي كل ما روي عن الخرنق في الرثاء، وتمثلل بقية الديوان مقطو عتان قيلتا في الهجاء إحداهما خمســــة أبيات والأخرى أربعة أبيات.

و المتصفح لديوان الخنساء يجد نفس النتيجة، فديو انها يزخر باللمقطوعـــات التي تشغل ما يقارب ثلثي ديو انها كذللك ، هذه المقطو عات موزعة كالتاللي: ست و عشرون مقطو عة يتر اوح حجمها ما بين بيتين إلى خمسة أبيــات، وثلاث وثلاثون مقطو عة ما بين ستة إلى تسعة أبيات، في حين لا يوجد إلا بيت واحد مفرد، و يشغل التثلث المتبقي عدد من القصائد : منهــا ثمـــانٍ وعشرون قصيدة ما بين عشرة إلى عشرين بيتا، وثمانية قصائد ما بــىن عشرين إلى ثالاثين بيتا، وقصيدتان مطولتان إحداهما ثمانية وثلاثون بيتا، والأخرى أربعة وثلاثون بىتا، مطلع أو لاهما(؟):

## شعر الرثاء بين الخربنق والخننساء ، ذرإسة موضوعية وفنية

ما هاج حُزْنَكِ أم بالعين عُوُّار أم ذِرَّفت أم خلت من أهلها الدارُ؟! و مطلع الأخرى(1) :

ويطرق أذهاننا الآن سؤال : مـذا يـني انتشـــار المقطوعـــات فــي كـــلا الايوانين؟ ليس هذا فحسب بل بنفس القدر فــي كليهــــا حيــث تثــــغل (المقطوعات ثلثي كل منهمـا تقريبا ؟
للباحثين آراء عديدة في تفسير هذه الظاهرة، فيقول الدكتور : أحمد الحوفي عن خصائص شعر المرأة : "وقصائدهن مقطعات، فليست لإحداهن مطولة (...) فما السر في قصر قصائدهن؟ ربما كان مبعث هذا في الرثاء تعاطي الموضو ع الو احد، وأن دموعهن وصياحهن و أناتهن تتفس حزنهن تتفيسگــا أقوى وأبرز من الشعر، فيجدن فيها بعض السلوى، فيؤثرنها على الثـــعر المطول().

 وترى الاكتورة / مي يوسف خليف أنه ربما كانت المقطوعات اللــريعة "رد فعل لاستجابة المر أة الشاعرة لو اقعها الحماسي أو مـــا حولهــا هــن
(1) ديوان الخنساء صــ r9^ .

 . صسـ



ضجيج عالم الغناء بما لا يتيحح لها فرصنا للنظم المتأني على لغة الصـــنعة الشعرية الدقيقة التي ازدحمت بها دو اوين الشعر اء＂（＇）． ونحن نو افق الدكتور الحوفي في أنه ربما كان شيوع المقطو عات نظــرُ｜

 المصيبة، وتثبت لهم أنه ليس فيهه من أصيب بمثل مـا أصيبت بـه، ومــن الطبعى و الحال كذلك أن تكون هـــذه المقطو عـــات مختلطـــة بــدمو عهن وصياحهن وعويلهن وحزنهن، فشدة هول المصيبة هي السبب الرئيس في ذهول المر أة وشرود أفكار ها التي لا تستطيع أن تتجمع حتى نؤلف قصبدة مطولة ،＂فتسعفها المقطو عة وتتسع لدفقاتها الشعور بـة الو قتية＂（ب）، و هـــذا بالضبط ما يوحي به ر أبي الدكتورة مي يوسف خليف كذلك． ولكن قول الدكتور الحوفي حين وصف النساء بأنهن（ ملو لات لا يصبرن على قرض الثعر مدة طويلة ）فيه نظر ؛ لأن المر أة بطبيعتها قد غــرس الله هِّلت فيها الصبر و الأنـاة حتى تستطيع أن تتحمل أعباءً جســـامًا أولهـــا و أعظمها عبء الأمومة، ومـا إلى ذللك مما يحتاج إلى عزيمــــة كالجبـــال، و الذي نراه هو أن ذهول المر أن في الرثاء وحده ــ و الذي سبق وأن أشرنا إليهه－هو السبب في قصر نفسها المتمتل في المقطو عات، وفيما عدا ذلك من أغر اض نرى أن المر أة عو اطفها سريعة النقلب، وقلما تظل على حالٍ
（1）الشعر النسائي في أدبنا القديم ، د／مي يوسف خليــف ، القـــاهرة ، دار غريــب

（「）ملامـح التمرد وظواهره، دراسة في نصوص الثشعر الجـــاهلي، د／اللســيد أحمــــ


## شعر الرثاء بين الخر.نق والخننساء . ذراسطة موضوعية وفنية

واحدة مدة طويلة، فجاء شعر ها مطابقا لما تحس به في قرارة نفسها. وبدراسة المقطوعات التي وردت إلينا في ديوان الخرنق والتــدقيق فـــي العاطفة الموجهة لإنشاء النص، نستطيع أن نميز بين ما هو مقطوعة في الأصل، وبين ما قد ضاع باقيـه.
فمثلا : من يقرأ قولها في رثاء أخيها طرفة حين بلغها خبر موته(1): فلما توفاها استوى سيدًا ضخمَا عددنا له خمساً وعشرين حجَّةً على خَيْرِ حينٍ لا وليدًا ولا قَحْمَا فُجِعْنَا بـه لما انتـــــا خرنـا إيــابها
 أحست بها أخته الخرنق، فما باللك بمن تتتظر أخاها يرجع بعد سفر، فــإذا به يعود دیتًأ مقتو لا؟! وتراه أخته الثاكلة على خير حال في حياته وموته، فهو في حياته على صغر سنه كان سيدًا ضخمًا، وفي موتـه كان شابًا فـــي ريعان شبابه، لا هو بالصغير ولا بالعجوز، ثم اختطفه الموت، فيا لها من

نهاية قاسية لثاب سدىد ضخم مثله.
 أنشأتها الخرنق.
وبالمقارنة مع مقطو عة أخرى ترثي فيها زوجها بشرًا (T):

ومن يملأ الجِفان في الحَجَرَات
عليه دمـاءُ القومِ كالثشَّقِراتِ ألا ذهب الحـَّال في القَفَـرَرات ومن يرْجِعُ الرمـحَ الأصنَّ كَعُوبُه نرى أن هذه المقطوعة لا تمتلّ تمام إفراغ الشحنة العاطفية، إذ لم تــذكر من صفات زوجها إلا الكرم والشجاعة، دون أن تذكر ما ألحقه ببني أسد،

$$
\begin{aligned}
& \text { (') ديوان الخرنق ص ז } \\
& \text { () ديوان الخرنق ص ^ء . }
\end{aligned}
$$

## مجلةكلية|اللغةالعرييةبالقاهرةالعكذالثامن والثالثون

أو ما لحقها بسبب فقده كعادتها في مقطو عاتها وقصـائدها، فلم ينقــل لنـــا هذان البيتان الصورة الكاملة التي دأبت الخرنق على نقلها. ومما يدعم كونها مقدمة لقصبية ضاعت بقيتها، ووردت إلينا في صــورة مقطوعة: النصريع الذي جاء في البيت الأول، ومن المعلوم أن التصريع يكون في أول بيت من أبيات (القصيدة. وقد أجمل الاكتور / الحوفي أسبابًا لقلة المروي من أشعار النساء؛ مما قد يسهم في تفسير قلة أشعار الخرنق، حتى وصلت إلينا على الوضع ــ الذي سبق أن أوضحناه ــ في صورة مقطوعات أو قصائد قليلة الأبيات، هذه الأسباب هي :
( ) كان الرواة في عصر الجمع والتحصيل حر اصنًا على الغريب، فكانو يأخذون عن الأعر اب؛ لأنهم يقدرون في الثعر قيمتـــه اللغويــة، وشــــر

النساء قليل الغريب، فلم يحفل الرو اة برو ايته و إذاعتّه. Y Y و و الرواة هذا عجزگا؛ لأن العرب جَروْا على تعدد موضوعات القصيدة وتنوع أغراضها، وألف الرواة هذا التعدد، وليس أدل على إعجابهم بنظام القصيدة الجاهلية الجاري على تُعدد الموضوعات من أنه ســـيطر علــى القصـــائد العربية إلى العصر الحاضر .
「 ) و وكان الشاعر لسان قبيلته، يذيع محامدها، ويهجو خصومها، ولم تكن المرأة لتقوم من القبيلة هذا المقام، لذلك قل في شعر النساء ذكر الحــروب والأيام، فلم يجد المؤرخون والإخباريون فيه طلبتهم. § ) وربما كان مرد بعض ذللك إلى لون من التعصب، فقد ضرب المثــلـ ببعض الشعر اء في إجادة فنون خاصـة، ولم يضرب بالخنساء مثـاً فـــي : إجادتها الرثاء.
 فقد كثبر منه، كما يقرر عمر بن الخطاب، وأبو عمرو بن العلاء، وكــــا يقرر ابن سلام، فضاع من شعر النساء كثير ، وبقي قليل. 7 ) ثم إن أوسع أبواب الشعر العربي في الجاهلية ما يتصل بـــالحروب و المفاخرات و الحماسة عامة، حتى القبائل التي كانت تتعم بالسلام الطويل لم ينبغ فيها إلا قليل من الشعر اء، (...)، وقد كانت الحرب والحماسة أخلق بالرجال من النساء، و إن كن قد شاركن في هذه وفي تلك . V (V و الجز الة في الشعر ، وهم قد وجدو ا في شعر الرجال قوة ورصـانة فاحتفو به، ووجدوا في شعر النساء لينًا وضعفًا فلم يحفلوا به"('). وبتطبيق هذه الأسباب على ديوان الخرنق، نرى أن بعضها متحقق، فشعر الخرنق قليل الغريب، موحد الغرض في القصيدة الو احدة، لكــن شــعر ها
 الحديث عن يوم قلاب وعن بني أسد وما حل بقومهــا بســبـهم، ولعــلـ التعصب وجد هنا كذلك؛ فإذا كانت الخنساء ـ و هي أشهر شاعرة نبغـــت في فن الرثاء ــ لم يضرب بها المثل في إجادته، فلا يستغرب أن لا يأتي ذكر الخرنق التي يندر ذكر شاعريتها في كتب الأقدمين. أما ديوان (لخنساء ، نجده - فيما يبدو - قد وصل إلينا تامـا، لم يــنقص منه شيء.
وقد ساقت الاكتورة عائشة عبد الرحمن أسبابًا لذلك :

(') المرأة في الثعر الجاهلي ص ه. ،،

جعل شعر ها يتردد على ألسنة الرو اة إلى قريب من عصر التدوين. Y ) وكان السُّلَميُّونَ يعتزون بها، شاعرة قبيلة، ويباهون بالموروث مـــن مجدها الأدبي، وقد أدرك ابن أختها ( أشـــجع اللـــلمي ) القــرن الثـــاني للهجرة، فكان مرجعًا للمحفوظ من شعر ها، ولذللك جُمع في عصر مبكــر ، وشرحه عدد من مشهوري العلماء .

ب ) وقد أسنطيع أن أضيف إلى هذا فــي تعليــل ســـلامة الــديوان، أن (الخنساء) لم يكن لها دور معروف في معترك الأحزاب السياسية، ولا كان لها انصـال و اضـح بصر اع الأهو اء العصبية و المذهبية التي تذكر أول مـــا تذكر دو اعي الانتحال، ومن هنا ظل شعر ها بمنجاة عن العبث والاتهـــام،

على قدر ما تحتمله ظروف البيئة و الرو اية النقلية"(')
وبعد تتاول النتاج الشعري لشاعرنينا على مستوى الإطالة و القصـــر فــــي القصبدة و المقطو عات، ندرس المطلع الذي استفتحت بـــه هـــذه الأبيـــات

الثنعرية.
أولا : المط"ع
الشعر " قفل أوله مفتاحه"((Y))، وقد انصرفت عناية الثعر اء منذ القديم إلى الاهتمام بمطالع قصـائدهم؛" لأنها أول مـا تفاجئ السامع، فلا بد أن يكــون لها وقع حسن، ولذلك فقد حمد النقاد للشعر اء مطالعهم الحسنة التي تكـــون
 حلو اً سهلاً، وفخماً جز لاً، وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره فإنـــه أول


## شمر الرثاء بين الخر．نق والخنساء ．ذراسنة موضوعية وفنية

 النقاد كذلك＂مناسبة المطلع لموضوع القصيدة، فإذا كان المقام مقام حزن كان الأولى بالمطلع أن ينبئ بذلك من أول البيت، و إذا كان المقـــام مقــام
 وبتأمل مطالع أشعار كل من الخرنق والخنساء، نراها تدل على مضمون القصيدة أو المقطوعة من أول وهلة، فالخرنق في قولها（「）： ألا ذهب الحـَّال في القَفَــرات ومن يملا الجفان في الحَجَرَات يوقن أن هذه مرثية لميت، بدلىل استفتاحها ب（ ألا ）متلوة بالفعل（ذهب） بمعنى هلك؛، وهو مطلع مليء بالتحسر على ذلك الرجل الكريم الذي كــــان أكثر حلوله في الأماكن المقفرة، فيملأ فيها الجفان، ويعــــ كرمـــه جميــع ساكني المكان، وعلى الأخص في السنون المجدبة． وتقول الخنساء ：

ــخبر المعمم من بني عمرو
ما خيف جَدُّ نو ائب الدهر（ء）

حامي الحقيقة و المجـيرُ إذا افتتحت الخنساء هذه القصيدة بقولها（ طرق النعي ）：أي أتاها الخبر ليلا و هي بمكان اسمه（ الصفينة ）، وقد عم الخبر البلاد والناس كلها، وشاع فيها، وهذا الخبر هو قتلهم صخر بن عمرو بن الشريد، وقد كان حامي الحقيقة، وهي ما يحق عليه أن بحميه، وهو المجيز إذا خيفت نوائب الدهر
((') العمدة جــ ا صـــ

（「）（「）ديوان الخرنق ص＾＾\＆．



وناحظ هنا أن الخنساء قد انتقلت مباشرة من وصول خبر القتل، إلى ذكر صفات المرثي، دون أن تذكر ما تعانيه ــ كما تفعل عادة في ڤصـائدها ــ، و هذا يحتمل وجهين : (- إما أن يكون ذلك من عدم تصديقها الخبر، وتمنيها عدم وقوعه، فكأنها تريد أن تثبت للناس أن مَنْ هذا شأنه يجب أن يكون خالدا، أو أنه إذا مات لا تكون نهايته القتل. _ Y Y أنها أنشأت ذلك بعد أن هدأت و استفاقت من مصيبتها، فانتقلت إلى ذكر صفاته مباشرة؛ لأنه بذكر الصفات تخفف من أشجانها قليلا، إذ إن الثيء المحبوب يسلي النفس، فتذكر ما كانت تحبه وصفاته. وينبغي هنا أن نشبر إلى أن هذا من المطالع المعدودة التي لم تتادِ فيها الخنساء عينيها، أو تذكر فداحة مصـابها بموت صخر أو أخيه معاوية، وفيما عدا ذلك تستفتح الخنساء قصـائدها بقولها : ( با عين جودي باللمو ع) أو بقولها ( ألا يا عين فانهمري ) وما شـابه ذلك، و على سبيل المثال نذكر
(ألا مـا لعينك أم مـالثها لـها أخضل الدمع سربـالّها(1)
وقولها :
وثبكي لو أن البكا ينفع(٪)
ألا مـا لعينك لا تهجع
واستخدام ( ألا ) الاسنفتاحية في مطلع القصـائد له غرضه ، فهي تدل على " التتبيه و التحضيض و العرض بما لها من خصـائص صوتية مطلوبة في موضعها، وهو أسلوب نما في ظل ظروفهم البيئية حيث كان الشعر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان صـ rV، القسم الأول. }
\end{aligned}
$$

وسيلة لنقل ما ير اد إعلانه"(').

ولكن ابن رشيق يرى ضرورة اجتتاب（ألا）و（خلياــي）و（قـــد）＂فـــلا يستكثر منها في ابتدائه؛ فإنها من علامات الضحف والتكالان، إلا للقــدماء الذين جَرَوْا على عرق، و عملوا على شاكلة＂（٪）． فيشفع لشاعرتينا في استخدام هذه الأداة، أنهما من الثعراء المتقممين ＂وعلى دقة هذا الرأي يدرك المرء أن النكرار في المطالع بىن الشعراء؛ بل عند الثاعر الو احد إنما يدل على مناجاة ذاتية لنفس ضعيفة تتهاللك نفسًا إثر نفس من دنو الأجل له أو لغيره＂（「）．

## ثانيا ：الختام

وكما يجب الاهتمام بجودة المطلع ، يجب كذللك الاهتمام بجودة الختام، فـ ＂خاتمة الكاملام أبقى في السمع، وألصق باللنفس، لقرب العهـــد بهــا، فـــإن حَسْنَت حَسُنْ ، وإن قَبُحَتْ قَبُّحَ ، والأعمال بخو اتيمها، كما قال رسول الهِ （أهِ
 التي أراد أن يبثها في نفس متلقيه، وقد لاحظ النقاد أن لخاتمة القصيدة أثراً

（FY．الرثاء في الجاهلية والإسلام صـ
(()) العددة جـ ( صــ YV.

في النفس ووقعاً مهماً؛ لأنها "آخر معنى يبقى في الأذهان"(('))، وفي الشعر الجاهلي نهايات جميلة أعجبت النقاد قديمًا، من ذلك قول تأبط شر ا: لتقرعن على اللسن من ندم "وكثير ا ما يختتم الجاهليون قصائدهم بالحكمة، وهي خلاصة تجاربهم ونظرتهم إلى الحياة"(ّ).
و هكذا كانت خاتمة قصيدة الخرنق حيث تقول في رثاء قومها(؛): لاقَوْا غَدَاة قُلاب حتّفهم
إذ لخصت نظرنها للموت بأنه يختطف الأحياء من بينهم كما يقع الذابح على إحدى الحيو انات، ويسوقها لينحر ها. ونقول الخنساء(0) ${ }^{\text {( }}$
 فإن كان قدري موتك يا صخر، فاذهب، وأسأل الله ألا يبعدك، فما أصـابك با صخر يصيب كل حي من بني آدم لا تبعدن فإن الاهر مخترم الخا فهي تدعو دعاء الثاكلة المذهولة ( لا تبعدن ) ، ثم تعود لنفسها، وتذكرها بأنه لا بد لكل حي من أن تتاله يد الردى ، ويعتدي عليه الدهر، إلا الواحد
 ( ( ${ }^{(1)}$



(0) ديو ان الخنساء صـ

الديان الذي لا يموت.
وتلخص نظرتها للكون والحياة في قولها(') :
وكلُ حبِلٍ مرٌه لابِبَّار
فكل حيٍ صائر" للبلى
"وكثير ا ما يجيء [ الدعاء بالسقيا لقبر الميت ] ختامًا للقصيدة، وإن لم يكن ذلك شرطاً"(Y)، وكان الشاعر يهدف من ذلك الدعاء إلى أنه يريد " لقبور [موتاه] أن تبقى غضة ندية، يكسو ها الحشب، دلالة على الحياة الدائمة"(؟). وتقول (الخنساء :
سقى الإلهَ ضريحًا جَنَّ أعْظُمَهُ
تدعو للقبر الذي يضم عظام صخر وروحه أن يسقيه مطر غزير .
من صوب دائمة الرَّهائم(0)
أسقــى الإله ضريحَهُ
"على أن هناك نهايات تشعر بأن المحني ما زال مستمرًا، حيث ينهي الشاعر قصيدته فجأة وعلى غير ختام، ويبقى المعنى بحاجة إلى تكملة واستمرار "(7).

ومن ذللك عند الخنساء قولها:
 فهي تصفه بأنه ماضي العزيمة، سديد الرأي، شجاع عند اللقاء، كريم في
(1) (1)

$$
\text { () الرثاء في الجاهلية والإسلام ص } 191 \text {. }
$$

(0) ديوان الخنساء صـ

(") ديوان الخنساء صـ ؟ £

كل حين، وليست النهاية هنا دمـا تطمئن إليه النفس، و القارئ هنا يشعر أن للكالم بقية وللوصف تتمة، و السياق يقتضي ملء الصورة التي رسمتها． ＊＊＊＊＊＊

## ثالثا ：الوحدة（لفنية

إن تحقق الوحدة في العمل الفني＂ليس شيئًا ثانوياً يمكن الاستخناء عنـــه، بل هو أمر يتصل بإدر اك الشاعر لتجربتـه، وفهمه لجو انبهـــا، ومعايشـــتـه الوجدانية لهها＂（（））

وتتميز الوحدة في（لقصيدة الغنائية بأنـها＂تتبع من（روح النجربة الذاتية）، و هذا سر غموضـها وتعقدها، وأشكالها ومستو يانها متعـــددة، وأقــل هـــذه الأشكال هو ذلك الثكل الذي تبدو فيه الوحدة واضحة للذهن المباشر، أما أعلى مستوياتها و أكثر ها تعقيداً ورو عة فنية فهو ذلك النوع الــذي يكــون الربط فيه بين الأجز اء مستمداً من（الوعي الباطني）أكثر من استمداده من النوع الذهني الظاهر، فنتّداخل فيه الموجات و التداعيات الثعورية و غيــر الشعوريـة＂（（Y））．
وقد توافرت الوحدة الفنية في أشنعار شـاعرتينا ：الخرنق والخنساء، فالموضوع الذي تتاولتاه كان ：الرثاء،＂و إذا أردنا أن نرسم لهذا الفن منهجه العام، فيجب أن نذكر هنا صفة من صفات العاطفة، ألا وهي الاستمرار، لنضمن بها ظهور الحزن في كل أقسام المرثية، وأبياتها و عبار اتها وصور ها، وبذلك تحفظ وحدتها، وتحمي من الثذوذ في التفكير
（（＇）الوحدة و التعددية في القصيدة العربية الحديثة، د／محمد أحمـــد فايـــد هيكـل، دار



## شعر الرثاء بين الخرنقق والخننساء ．ذرإسة موضوعية وفنية



فالوحدة الموضو عية＂نقوم على أسـاس تتمبة الشاعر لأقسام القصيدة تتمية عضوية، بحيث بنشأ كل جزء من سابقه نشوءًا طبيعيا مقنعًا، ويستدعي الجزء الذي يليه استدعاءً حتميًا، حتى نتكامل أجز اء القصيدة، وتشملها عاطفة موحدة، وتتحقق هذه الوحدة في القصـائد ذات الموضوع الو احد، و هي القصـائد القصيرة و المقطوعات، أو القصـائد الطويلة ذات الموضوعات القصصية، وكذللك تتحفق في القصـئد الطويلة ذات الموضوعات المتعددة كل جزء على انفر اد＂（٪）． وڤد مر بنا أن المقطوعات شغلت حيزًا كبيرًا من ديوانيهما، و＂في المقطو عة لا بتسع المجال ليعالج الثاعر فيها أكثر من موضوع و احد إلا نادر＂ا، ومن هنا اتسمت بالوحدة الموضو عية＂（「）． أمـا عن الوحدة العضوية وهي التي＂تتمثل في وحدة المشاعر التي تستقطبها القصبدة، وفي كيفية ترتيب الصور والأفكار تزتىبأ منتامباً تتخلق من خلاله القصيدة تخلقا عضويا طبيعيا، يفضي فيه كل جزء إلى وظيفته إفضـاءً منسلسـا＂＂، فإنها نقوم على＂أسـاس من الوحدة الموضو عية، إلا أنها تتجاوز وحدة الموضوع إلى وحدة البناء العضوي الذي لا يستقل
（＇）（أبحاث ومقالات، أحمد الثايب، صــ
（（Y）الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، صــ
（）القصيدة الجاهلية في المفضليات، دراسة موضو عية وفنية، د／مي يوسف خليــف،



ولما كان شعر هما متسمًا بالوحدة الموضو عية، فإنه انسم كذللك بالوحدة العضوية في معظمه، ومن ذلك بعض الصور التي صورت بها كل منهما شجاعة المرثيين، و التي سنتتاولها في المبحث التالي ــ إن شاء الله ــ عند الحديث عن الصور الكلية.


## شعر الرثاء بين الخرْنق والخنساء ، ذراسنة موضوعية وففنية

المبحث الثالث ：الصورة الفنية（ الصور الجزئية ـ الصور الكلية ）

 والعبارات، بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص، ليعبر عن جانب من جو انب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة＂（（1））． وتكمن أهمية الصورة في أنها＂أكبر عون على تقير الوحدة الشعرية، أو

 نسس القارئ والسامع＂（（F）．
 أية تصيدة جيدة－يلعب الخيال الدور الأساسي في بنائها، ويتوقف النضي فيها－دائماً－على حيوية الخيال، وفاعلية نشاطه في التناعل مع عناصر التجربـة＂（（）））．
والصور الشعرية نوعان ：صور جزئية ، تشمل الثشبيه والاستعارة والكناية، ودورها في تقوية المعنى، وصور كلية تتركب من مجموعة صور جزئية．
（（＇）الصورة في شعر الديو انيين بين النظرية والتطبيق ، د／محمد علي هدية ، القاهرة ، المطبعة الفنية، الطبعة الأولى £ 9 امام، صـ
（（ا））فن الشعر ، د／إحسان عباس ، الأردن ، عمان ، دار الثشروق للنشر والثوزيع،
 （ا（F））المو ازنة بين الشعراء صـ


أولاً : الصور الجزئية
(1) التثبيه :

هو "الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التتبيه ناب
منابه أو لم ينب.. وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه"('). والغرض الأول للتشبيه "إنما هو إبراز الفكرة وتجليتها جلاءً تامًا، كي تؤثر في نفس قارئها وسامعها أقوى تأثير وأثنده، ولهذا كان [ العرب يؤثرون من النتُبيه ما كان دقيقاً في تصويره، ناقلًا شعور الثاعر في
وضوح و قوة"(؟).

ولنتأمل بعض الصور التي اعتمدت على التشبيه، فتقول الخرنق عند حديثها عن ( قبيلة أسد ) وما فعله قومها بهم (r):

عند اللقاء مـع النفار نفارا
صُبُرًا إذا نقع السنابك ثارا
يُوقِدْن في حَلَق المَغَفَفِر نـارِ

سمعت بنو أسد الصياح فزادها ورأت فوارسن من صليبة و ائل

بيضا يُحَزِّزْنَ العظام كأنما شبهت حركة السيف ذهابا وإيابا عند تحزيز العظام، بمن يريد أن يوقد نارا في المغافر (أغطية الرعوس ) باستخدام السيف؛ لأن ذلك كان صورة الإشعال عندهم، يحكّون صخرة في عود من الحطب، فالسيف في مقابل العود، ور أس المقاتل أو عظامه في مقابل الصخرة. وقد أرادت أن تتقل لنا بهذه الصورة النتبيهية مهارة قومها في الضرب والقتل، وقوتهم وشدة شكيمتهم، فلم يكتفوا بمجرد الضرب الذي يودي
(1) الصناعتين صــ (Y)

() الديوان ص~

## شعر الرثاء بين الخر.نق والخخنساء ، ذراساسة موضوعية وفنية

بحياة أعدائهم، بل تعدوا ذلك إلى ( تحزيز العظام باستخدام السيوف ). وقد مر بنا ـ عند الحديث عن ختّام القصيدة - كيف أنها شبهت قومها عندما قتلوا يوم قلاب في سير الاهر بهـم لحتفهم، بمن يسوق بهيمة كي يذبحها، وكيف أنها صورت قومها مجتمعين حول بشر بالثشرة التي وتقعت فرو عها الخنساء (1):
أرقت ونـام عن سهري صحابي تتحدث الخنساء عن نفسها، فتتكو ما أصـابها من الأرق، وخلال هذا الأرق تعاني من الوحدة كذلك، فنام عنها أصحابها، ويصحب هذا الأرق معاناة نفسية وعضوية، فانعكست آلامها وأحزانها اللفسية على جسدها، فكأن ثوبها مشتعل بالنير ان، ويصيبها من تلك النار ما يؤذي بدنها. و هذه الصورة نقلت لنا مدى ما تعانيه الخنساء من حرقة داخلية، تحس بها حتى لكأنها صـارت حُرقّة حقيقية أشعلت في ثيابها النيران. وتقول الخنساء في رثاء أخيها(٪):
يا عين جودي بدمعٍ منك مسكوب

 "خذ البيت الأول ـ أخي القارئ ــ وتأمل في النتبيبه، تجد حبات الدمع
(1) (1) ديوان الخنساء ص بهر.
( ( الأسماط : جمع سمط، وهو الخيط الذي تتظم فيه اللآلىئ و غىرها، و معتكـر : أي اختلط سواده واشتلد، وغير مشعوب : أي لا يلتّئم ولا يجتمع، ديوان (الخنساء (القســــ الثاني صــهr

و اللؤلؤ متتشابهة في الحجم و الكثرة والانتظام، فالجمان يتساقط على خديها دون أن تعرف له انقطاعاً، وهذا كله من المجاز الحسن، والتمثيل اللطيف، لأن العنصر الجمالي للصورة يظهر في لحظات المأساة الكبرى، و هذا من سمات الصورة الأنثوية في الرثاء．

و العنصر الجمالي لا يتحقق في هذه الصورة فحسب، بل حين وجهت الخنساء الأنظار إلى صفات أخيها، على انصداع قلبها، فصخر يمتل صورة الفرحة في لحظات اليأس والثدة، فتر اه متهلل الوجه للضيفان يوم لم يستطع أحد أن يقري أحدًا، والتهلل للوجه متالائم وضياء اللؤلؤ＂（＇）．ومن

الأبيات التي اشتهرت بها الخنساء قولها في رثاء صخر（٪）：
كأنه علم في رأسه نـار
وإن صخرًا لتأتم الهُُاهُ به
يقول صاحب خزانة الأدب معلقًا على هذا التشبيه ：＂و الذي وقع اتفاق البديعيين عليه أن［هذا من］أعظم ما وقع في هذا الباب، وأبلغه، فإن معنى جملة البيت كامل دون القافية، فوجودها زيادة لم تكن له قبلها، و هذه المر أة لم ترض لأخيها أن يأتم به جهال الناس حتى جعلته يأتم به أئمة الناس، و هذا تتميم، ولم ترض تشبيهه بالعلم وهو الجبل المرتفع المعروف بالهداية حتى جعلت في رأسه نارًا＂（Y）، وهو يزيد في ظهور هذا الجبل ووضوحه لكل ناظر، فانظر إلى مدى دقة الخنساء في هذا النتبيه． مما سبق يتضح لنا أن الخنساء كانت أدق في التثبيه من الخرنق، وأن تشبيهاتها أعطت إيحاءً ونقوية للمعنى أكثر من تشبيهات الخرنق، كما

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

نلاحظ أن الخرنق قد استمدت تشبيهاتها من و اقع الحياة العملية التي تعيشها، وأنها كانت أبسط من تشبيهات الخنساء．
（Y）الاستعارة ：
هي＂نقل العبارة عن موضع استعمـالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الثغض إمـا أن يكون شرح المعنى وفضل الإبـانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو يحسن المعرض الذي يبرز فيه، و هذه الأوصاف دوجودة في الاستعارة المصيبة، ولو لا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت

الحقيقة أولى منها استعمالا＂（＇）（1）
ومن استعارات الخرنق（）：
فما ينساغ لي من بعد ريقي
هم جدعوا الأنوف و أوعبو ها
وقولها ：
هم جدعوا الأنف الأشثم فأوعبوا وجبٌّ السنام فالتحوْهُ وغاربَه
استعارت الخرنق（ الأنف الأشم والسنام ）لزوجها بشر، والأنف الأشم
أشرف شيء في الإنسان، و السنام ：أعلى شيء في البعير، فبنو أسد حينما
قتلوه قتلو ا معه السيادة و العزة، لأن بشرًا أعلى سيد في القوم．
ومن استعارات الخنساء قولها ：
وأوجعني（لدهر قرعًا وغمزا٪）
تَعَرََّنَّنِي الدهرْ نـهسنًا وحزًا
فقولها＂تعرقني ：من تعرق العظم ：إذا أخذ ما عليه من اللحم، والنَّهّن：
（1）（1）



أخذك الشيء بمقدم فيك، نهسته الحية تتهسه نهسًا، و الحز ：القطع في اللحم غير بائن＂（＇）． فقد شبهت الدهر بإنسان يتأتى منه الأكل، ثم حذفت المشبه بـه و أتت بشيء من لوازمـه، وهو ：النهس والحز، و القرع و الغمز، و＂لقد رأت أن نهس الدهر ووخزه ليس كافيًا في بيان إحساسها بالألم، فقالت：（ و أوجعني الدهر قرعًا و غمزًا）فكررت وأحلت لعلها نبلغ من وصف حسها بالوجع مـا تربد＂（ץ）．

ويبدو جليًا أن استعارة الخنساء أقوى من استعارة الخرنق． ：الكنايـة
هي＂لفظ أريد به لازم معناه، مع جو از إر ادة معناه حينئذ＂（＂）، وعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله ：＂أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع لله في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلا عليه، ．．．و السبب في أن كان للإثبات بها مَزيَّةٌ لا تكون للتصريح، أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات دليلها وإيجابها بما هو شاهد في وجودها آكد وأبلَ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجًا غفلاً، وذلك أنك لا تدعى شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف، وبحيث لا يُشكك
(1) الكامل للمبرد r / ror . .
 （r）الإيضـاح في علوم البلاغة للقزويني ، تحقيق د／محمد عبد المنعم خفاجي، القاهرة،


## شعر الرثثاء بين الخر.نق والخنساء . ذراسنة موضوعية وفنية

$\rightarrow$ -
فيهن و لا يظن بالمُخْبِر التجوّز و الغلط"('). ومن كنايات الخرنق :
حُبُوا وسُقُوا بكأسهم الرحيق(٪) ندامى للملوك إذا لقو هم فكنت بمنادمتهم للملوك عن علو مكانتهم في قومهم، وكنت بسقيهم الخمر عن الحفاوة بهم، ومحبة اللموك لهم، وسبق أن تحدثثا عن أنها كتّت عن عفتهم بقولها : ( و الطيبون معاقد الأزر) . و من كنايات الخنساء قولها :
وأذكره لكل غروب شمس(「)
يذكرني طلوع الثمس صخرًا "قال أبو علي : قال أبو بكر : طلوع الشمس للغارة، وغروب الشمس للضيفان"(驻 فالخنساء حينما خصت هذين الوقتين : طلوع الشمس وغروبها "تشعر أنه ما يزال يذهب إلى المعركة مع طلوع كل صباح، ولا تزال تراه يقيم الو لائم للضيفان، ويلتقي عنده القوم للسمر، ولا تزال التجربة التي عاشتها في مضـارب الحي عالقة في ذاكرتها، فلفظ (يذكرني) يدل على تجدد الزمن، ويتعلق به لفظ ( أذكره ) الذي يوحي بالثقة الكاملة

وكنّت عن وضاءة وجهه وعلو نسبه في قولها :

(r ديو ان الخرنق صـ r٪ .
(r ديو ان الخنساء صــ ror .

$$
\text { (٪) الأمالى ج ז ص ז } 71 .
$$

© الرثاء في الجاهلية والإسلام ص هr.

جُهُمُ المُحيَّا تضيء الليل صورته آبأه ومن كناياتها المشهورة : ( طويل النجاد ) كناية عن قوة جسمه . ثانياً : الصور الكلية
تتكون الصورة الكلية من مجموعة صور جزئبة تتلاحم وتتابع لترسم أبعاد مشهر كبير، نتقوم هذه الصورة بوظيفة بنائية رئيسة فيه.
وقد تحققت في هذه الصور الكلية الوحدة الموضوعية، لأنها تناولت موضوعًا واحدًا، وتحقتّ فيها كذلك الوحدة العضوية، بحيث لو لو قدم فيها بيت على الآخر فسد المعنى، ومن الصور الكلية التي رسمتها الخرنق لثجاعة بشر (r):

غداة مُرُبِّحِ مُرْ التقاضي
يُّقُ نسورُهُ حدَّ القِضاض
كريم مركَّبَ الحدين ماض
جلاها الثقْنُ خلالصةُ البياض
وسابغةٍ من الحلّق المفاض
عغيرَ الوجهِ ليس بذي انيّ انتهاض

لقد علمت جديلة أن بشرٌا
غاة أتاهم بالخيل شُشُثًا عليها كلُ أُصيدَ تغـــلِّبي بأيديهم صوارمُ مر هفاتٌ وكل مثقف بالكف لَانْ
فغادر مَعَقًا وأخاه حِصنًا تخاطب الخرنق أحد فروع ( بني أسد ) ، ونوجه إليهر الخطّ الخطاب بلهجة

 الناتج من تعاور سنابكها على دقاق الحصى، والأدهى من ذلك : أولثك

الفرسان الشجعان الذين يقودونها، وفي أيديهم تلك السيوف التي أنقّت صناعتها، ورماح قد أحكم بريُها، يرتدون دروعًا سابغة منقنة الصنع كذلك، و هكذا استطاع هذا الجيش أن يُنزل الهزيمة بأعدائه، وأن يتركهم

صرعى لا حر اك بهم. وكما رسمت الخرنق صورة لشجاعة بشر، فإنها صورت صورة لجبن
(عبد عمرو) فقالت(1):

 هما طعنا مولاك في فَرْج دُبْرِه وأَبْكَ مـا تلوي على مُجْمِرٍ تجري فعبد عمرو حين وشى بأخيها طرفة تماثلت صورته مع صورة من يقطع اللحم ويجزه حتى ينضجه في قدر عظيمة كي يؤكل، وتوحي كلمة (أشاط) بما يعانيه عبد عمرو من غيظ وحنق من ابن عمه، بسبب أنه يفضله، فكأنه نار أشاطت طرفة أخاها، و هذا الذي دفعه إلى الوشاية بـ و التسبب في مقتله. و انتقلت من ذلك إلى وصف حاله أثثاء هروبه عند مقتل و الده : (و أقبلت ما تلوي على مجحر تجري)، فكلمة ( ما تلوي ) توحي لنا بمدى ما يتصف به عبد عمرو من جبن وخور، فإنه حتى لم يفكر في أن يعطف على والده، وينظر ما أصـابه، بل إن كل ما أهمه هو أن يجري حتى ينجو بنفسه من القتل، وكلمة ( ما يدري ) تصور بلاهة عبد عمرو، وضعف . بصره بالأمور فهذه الصورة قد استوحتها الخرنق من و اقعها، ونلاحظ أن مفردات هذه (') ديوان الخرنق ص £ه.

الصورة( نسوية ) : ( أثشاط ، غلي ، قدر )، ولا عجب؛ فالخرنق امرأة كأي امر أة لا بد لها من إعداد الطعام، والاطلاع على أدو اته. وتقول الخنساء مصورة حال نساء قبيلتها إذ بلغهم خبر موت صخر ('):


فالنساء يبكين لفقد صخر بكاءً مستمرًا، حتى بحت أصو اتهن من كثرة ما يندبن، ولا تظن أنهن يهدأن بهذوء النائحات، ولا بعد أن يهـأ ليل الكلاب ـ التي كانت تشارك في العويل كذلك - فنو احهن يظل مستمر اً على نفس الحال، وقد كان لهذه الصورة دور في تأدية المعنى : إذ أضافت الخنساء لهذه المدة التي يَنُحْن فيها مدة أخرى، فزادت بذلك مدة البكاء و النواح، وما يصحبها من التفجع بذكر الفقيد، ورغم البحة التي أصابتهن فإنهن لا يفترن و لا يضعفن، بل إنهن قد ظللن على تلا الحال حتى ير اهن الناظر شعثًا شاحبات اللون هزيلات لا يظهر عليهن أي أثر للانعيم، بعدما مات من كان - يحميهن
" وكأن الخنساء أرادت أن تسمعنا في هذا البيت أصوات بنات جلدتها، وهن مجتمعات في هذا الحشد الحزين، تحدوهن الهادية، ثم تتجاوب في الآفاق أصواتهن، وتتلاڤقى في ترجىعات منتظمة"(٪). وتنقل لنا أحز انها وأحزان القبيلة في صورة أخرى ، فتقول(): ألا لا أرى في الناس مثل معاوية إذا طرقت إحدى الليالي بداهيه
(') ديوان الخنساء ص roq، . . . .
(r) قراءة في الأدب القديم ص • rq.

$$
\text { () الديو ان صــ } 7 \text { : } 1 \text {. }
$$

## شعر الرثثاء بين الخر．نق والخخنساء ．ذراساسة موضوعية وفنية

بداهية يُضْنْي الكلاب حسيسها ألا لا أرى كفارس الجون فارسنًا إذا ما علته جرأة وغلانيه وكان لزاز الحرب عند شُبُوْبها إلا شما

سعالٍ و عِقْبَانٌ عليها زبـاذى،
عليك بحزن مـا دعا الله داعيه
وقوَّاد خيل نحو أخرى كأنها
فأقّسمت لا ينفك دمعي وعولتي تبدؤ ها بألا الاستفتاحية، حتى تسترعي الأسماع، فتتكر أن يكون في الناس متل أخيها معاوية من يمكن أن يصـاب فيه قوم، فمصابها في معاوية لا لا يدانيه المصاب في أحد من بني آدم، هذه المصيبة حزن جميع الناس لها حتى الكلاب أحست بفقده، فإذا بها تصدر أصواتا جماعية تشبه صوت النائحات، فكأن في الكلاب مأتمًا يحاكي المأتم الذي نقيمه النسوة． و إذا كان هذا حال كلاب الحي، فما باللك بحال القوم ؟ لقد خرج كل منهم عن صمته، وأعلنوا أنهم لا يقدرون على أن يضعوا الأمور في نصابها الصحيح، ولا يوجد من بينهم من يستطيع لم شملهم متلما كان يفعل ولقد كان معاوية رجلا شجاعًا، يحسن إدارة الحرب من طول ملازمته لها، فإذا بالخيل منساقة له، كأنها غول تقودها رجال أشداء． وإن كانت الخرنق قد وصفت بشرًا بأنه（ مر اللتقاضي ）فلقد وصفت الخنساء معاوية بأنه（لزاز الحرب ）أي ملز مرم لها، ولا شك أن ها هذا أقوى من وصف الخرنق؛ لأن اللَّزَّ يعني الالتصـاق، وإن كانت الخرنق قد وصفت خيل بشر بأنها كانت（ شعثًا ）تدق بسنابكها دقاق الحصىى، فلقد وصفت الخنساء خيل معاوية بأنها（ غول و عقبان ）نتودها رجال أثنداء． وتبين لنا من ذلك أن الخنساء تفوقت على الخرنق في رسم صورة شجاعة مرثييها، وأن خيالها كان أخصب وأرحب من خبال الخرنق．

## مجلةكلية اللغةالعرييةبالقاهرةالعكذالثامن والثالثون

## المبحث الرابع <br> الموسيقى الثثعرية

حين يمارس الثاعر العملية الإبداعية التي تخرج لنا ما نقرؤه في صورة شعر موزون مقفى ؛ فإنه يغترف من فيض أحاسيسه وعو اطفه ، مترجماً لها، ومعبر اً عنها، ويتلون شعره بما اصطبغ به قلبه، فيخر ج منغماً مؤثراً، ووسيلته في إخر اج هذه الألفاظ و العبار ات الثعرية المنغمة المنتظمة هي : الموسيقى.
فالموسيقى في الشعر هي " التي تمكن ألفاظ الشعر من تعدي عالم الوعي، والوصول إلى العالم الذي يجاوز حدود الوعي التي تقف دونها الألفاظ المنثورة"(()) ، و على هذا فالموسيقى "هي العماد الذي تستتد عليه وتتغذى به كل العناصر الفنية المشكلة للتجربة الشعرية، وبدون هذا العنصر يتحول البناء الشعري إلى أنقاض نثرية خالية من الروح و العاطفة"(()). وتتفرع الموسيقى في الثعر إلى نوعين يسبيان في خط واحد : النوع الأول هو : "الموسيقى الظاهرة ، التي تمتلها النغمة التي تحمل لغته
 المتو اترة هي ما اصطلح منذ القدم على تسميته بالوزن، و هو الذي يمد هذه اللغة ـ عن غير ها ـ بالكثير من الخصوصية التي يتميز بها الثعر عن غيره من الأنواع الأدبية. و إلى جانب الوزن تمثل القافية في الشعر العربي ركيزة أساسية من ركائز
((') قضية الشعر الجديد ، د / محمد النويهي ، القاهرة ، مكتبة الخارجي ودار الفكر


## شعر الرثاء بين الخرْنق والخننساء ．ذرإسة موضوعية وفنية

الموسيقى الشعرية．
أما النوع الثاني من الموسيقى في اللغة الثعرية ：فهو التتاغم الذي يتم في اللبياق بين الكلمات والحروف، فتأتي التجربة في نسق منتظم لا نتوء فيه ولا قصور، وهو ما يمكن أن يسمى بالموسيقى الااخلية．

ومن التضافر الذي يتم بين النوعين من الموسيقى ، يتشكل إيقاع القصيدة الذي يحمل التجربة الثعرية، وينظم هذا الإيقاع حركة اللغة في الشعر＂（（＇）．

## أولاً ：الموسيقى الخارجية

（ أ ）موسيقى الوزن ：
يقول ابن رشيق عن أهمية الوزن ：＂الوزن أعظم أركان الشعر وأو لاها به خصوصية＂（（Y））．

والو اقع أن＂الوزن في الشعر لا يمس الناحية الشكلية منه وحسب، ولكنه يمس كذلك جوهره ولبه، ويرتبط بمضمونه كما يرتبط بشكله، فهو كما يرى（كولردج）（（Y））：جزء وه لا يتجز أ من النتاج الــشعري، وليس قالــــــــاً خارجياً－وحسب ــ تصب فيه التجربة（．．．）والوزن مرتبط بالحالة
الشعورية للشاعر وبانفعاله"((؟)).



（（）（F）كولردج، د／محمد مصطفى بدوي ، القاهرة ، دار المعارف، الطبعة الثانيــة ،

（（أ））في نظرية الأدب ، من قضايا الشعر والنثر في النقا العربي القديم ، د／عثــــان


مجلةكلية|للغةالعرييةبالقاهرة العكذالثامن والثلالثون

وفي در اسة إحصـائية لديوان الخنساء وجدنا "أن إحدى عشرة قصيدة وأربع
مقطعات على وزن الو افر، وسبع قصائد ومقطو عة واحدة على وزن مجزوء الكامل، وخمس قصـائد على وزن السريع، وخمس قصـائد ومقطو عة واحدة على وزن المنقارب، ومقطو عتين على وزن الخفيف، وو احدة أخرى من وزن الرمل، ولو جمعت هذه المراثي كلها لبلغت سبعًا وثلاثين مرثية كلها انتهت إلى الإيقاعات السريعة و الخفيفة، على حين أن ستًا وخمسين مرثية أخرى توزعتها ثلاثة أوزان كان للطويل منها خمس

و عشرون، وللبسيط أربع و عشرون، وللكامل سبع فقط"('). و بدر اسـة شعر الخرنق وجدنا أن "ست مقطو عات من بحر الو افر، وأربع مقطو عات من بحر الطويل، ومقطو عتان من الكامل، ومقطو عة و احدة من

السريع"(ب).
ولأن الوزن مرتبط بالحالة الشعورية "فالوزن الحاد و القصبر يعد وسيلة للكشف عن الحزن(...) ولعل الخنساء كانت مبدعة حين لجأت إلى مجزوء الكامل في رثائها، ومنه :
(المستّهلات السو افحع
أمـا الإيقاع الطويل : فإنه ينم على إعمال فكر، و هدوء نفس، ويتضـافر و القافية للتفريج عما ثقع فيه النفس من أحزان، فالإيقاع الطويل يحكي دلالة التجربة الطويلة، و الوزن و القافية يعانقان المعنى معانقة لا انفصام فيها، والقافية بما فيها من حرف الروي و غيره نهاية مستقرة للوزن،
(1) الرثاء في الجاهلية والإسلام صــ 00 (1) . . 07 ( ${ }^{(Y)}$


## شعر الرثاء بين الخر.نق والخننساء ، ذراساسة موضوعية وفنية

و إليها تتهادى النفس، فما إن تتتهي المرثية حتى يرتاح الراثي عندها"('). ( ب ) موسيقى القافية :
و" القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالثعر "(٪). ومن شروط جودة القافية : " أن تكون متمكنة في مكانها من البيت، ومعنى تصكن القافية أن معنى البيت يتطلبها، ... وأن تكون عذبة، سلسة المخرج، موسيقية، لا تختم بما يدل على رقة في مقام القوة و الفحولة"(). وبدر اسة القو افي عند شاعرتينا : الخرنق والخنساء وجدنا أنهما تكثران من استخدام قافية مختومة بروى ( الراء ) ، فما السبب إذن ؟ يرى بعض الباحثين أن : " الراء ( وعاء رقة وحنان وتحزن في الشعر العربي ) بل إن كثيرًا من القصائد غير الرائية لو استبدلت الراء لقافيتها لكان لها شأن غير شأنها الأول، ولهذه الأسباب الموسيقية نرى أكبر القصائد العُصْمْ المجوَّدات (رائىات)؛ لأن الراء أرق الحروف العربية في النقفية") (£)
هذا بالإضافة إلى ما في صوت الراء من نكرار عند النطق بها، فكأن النكرار في نطقها يمانل ما تقصدان إليه من تعداد المناقب والمكارم مرة بعد مرة، والإفصـاح عن مكنون صدور هما المكلومة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (الرثاء في الجاهلية والإسلام صـ YOV ، YOT (Y) } \\
& \text {. } 101 \text { / ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

(٪) من مقالة بعنوان (موسيقية الثعر العربي ــ الوزن والقافيــة ) للكاتــب العر اقـــي مصطفى جواد، صـ • (117، 117 ، مجلة أبولو، المجلد الأول، العــدد العاثــر، القاهرة، مطبعة التعاون، يونيو سنة شr9 ا .
" و إذا كان الوزن يتلون بالحالة النفسية للشاعر، فلا شك أن القافية تابعة له في ذللك، ومن ثم، فلا ينبغي أن نأخذ تقسىم نقادنا العرب القافية إلى قسمين مطلق ومقيد على أنه مبني على اسنقر اء لنصوص الثعر العربي وحسب، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار الحالة النفسية والشعورية للشاعر، وأثزها في اختيار نوع القافية وحروفها وحركاتها التي تتتاسب وانفعال الشاعر وحالته النفسية"(') ويلحق بموسيقى القو افي حركاتها، "فإن الضمة والكسرة والفتحة أحرف مضمرة إذا أثبعت رجعت إلى أصولها، فلذلك يكون لها تأثير بليغ في مقتضى الحال، وكل حركة منها تتاسب حالا"(r)، وقد جاءت قافية الراء مكسورة عند الخرنق، وكذللك جاءت في معظمها عند الخنساء مكسورة، وكأنهما بذلك تحاكيان الانكسار النفسي الذي يعانيانه بسبب الحزن. و الملاحظ كذللك : قلة التصريع (r)في شعريهما مع أنه " يتولد منه جرس موسيقي رخيم، ولذللك كان من أمس الحلى البديعية بالثعر، و أقربها إليه نسبًا"(ז)، ،ولعل ذللك برجع إلى قلة الاهتمام بزينة الشعر حينئذ، وهما في هذه الظروف المأساوية التي حالت بينهما وبين مر اعاة التصريع.
من قضايا الشعر و النثر في النقد العربي القديم، صــ 9V .
 . $11 \leqslant 9$
 بزيادته، و هو دليل على قوة الطبع وكثرة المادة، العمدة ا / / 177 . (٪) در اسة في نصوص العصر الجاهلي، تحليل وتــذوق، د/ الســيد أحمـــد عمــــارة،

## شعر الرثاء بين الخرنقق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

واشتركتا في عيب من عيوب القافية وهو : الإقواء(')، مثل قول الخنساء:

أَفَفَّيَه بمالِي من حميمِ
بظاعنهم وبالأَسِسِ المُقْيم
وكانت لا تنامُ ولا تُتيمُ (r)

بأعينهن أصبح لا يليقُ
وطعنة فاتك فمتى تفيق؟

فدى للفارس الجُثنَميِّ نفسي أَفْفَيَّهِ بِحي بني سلَيْمِ أفديه كما أقررت عيني وتقول الخرنق (「): وبيض قد قعدن وكل كحل أضاع بضو عهنَّ مُصاب بشرٍ

## ثانيًا : الموسيقى الاذاخلية

( أ ) موسيقى الحرف :

ويقصد بها " النغم الصوتي الذي يحدثه الحرف، وعلاقة هذا النغم بالتيـــار
الشعوري والنفسي في مسار النص الشعري"((؟)).

و من الحروف التي حققت الموسيقى الداخلية، ما نجده في قول الخرنق(): سمعت بنو أسد الصياح فزادها فكلمتا ( النفار ) و ( نفار ا ) نلاحظ فيهما " ارتفاعا مــن صــوت الــراء بطبيعته الرنانة المجهورة الواضحة إلى صوت مجهور واضح آخر، هــو

$$
\begin{align*}
& \text { (1) الإقواء : اختلاف حركة حرف الروي بين الكسر والضم. } \\
& \text {. 1EV ، الاليوان صـ } \\
& \text { ديوان الخرنق صـ }
\end{align*}
$$

((أ)) موسيقى الثعر العربي بين الثبات والتطور، 1 (د/ صابر عبد الدايم ، القــاهرة ،

© الديو ان صـــ ^؟ .

أحد حروف اللين، و هو ألف المد، [و هو ارنفاع] لV تصـاحبه مشقة، وبهذه الألف يذهب الكلام إلى بعيد بما يحقق الاستحو اذ بالصوت في نسبة مــن الرسالة المر ادة للبقاء"(')، وهي بقاء تأبينها لهؤ لاء المرثيين بيقاء بني آدم• ومن فوائد حرف المد الذي يجاور آخر الكلمـة مـا ذكره ابن جني في قوله :" إنما جيء بـالمد في هذه المو اضـع لْنَعْتَه(٪)، وللين الصوت بـه، وذلك أن آخر الكلمة موضع الوقف ومكان الاستر احة والأوان، فقدمو أمام الحرف الموقوف عليه ما يؤذن بسكونه ومـا يخفض من غلو اء الناطق واستمر اره على سنن جريه وتتابع نطقه، ولذلك كثرت حروف المـــــ قبــل حــروف الروي -ـ كالتأسيس و الردف ــ وليكون ذلك مؤذنا بالوقوف، ومؤدياً إلى الر احة و السكون، وكلما جاور حروف المد الروي كان آنس بـه، وأثنـــد إنعامًا لمستمععه"() و الخرنق في قولها :
فقد أشثرقْتِتِي بـالْعذلْ ريقي(غ)
أعاذلتي على رزءٍ أفيقي
عمدت إلى حرفي ( الهمزة ) و ( القاف ) لتتقل إلينا آلامها النفسية، فمـــا يعتصر في نفسها من حزن، يماتله حرف الهمزة وما يصحبه من انحباس الهو اء، وعصر شديد للأحبال الصوتية، و( القاف ) ذلك الحرف المستعلي الشديد يعكس قلقها النفسي وشدة جزعها. ومثلّه قول الخنساء :

## شعر الرثاء بيين اللخرذق واللخنساء ، ذرالسنة موضوعينة وفنية

فلم أسمع به رُزْءًا لجنٍ
" ولعل ما يفسر كثرة دوران حروف الحق في الرثاء الجاهلي والإسلاهمي ما تحمله في إِقاعها من حرقة ولوع المة، فالعين والحاء قريبان في مخرجهما من زنرات النفس"(().
(ب) موسيقى الكلمة :
وتظهر اللوسيقى في الكلمة "كظهورها في الحروف المتفرقة أو أظهر؛ لانْها تضيف الموسيقية في القو اعد، والموسيقية في المعاني إلى الموسيقية الملحوظة في مجرد النطق أو السماع بغير معني يتم به التخاطب بين الدتكلمين"(5).

وا اللفظ المفرد " له موسيقيتّه الخاصة التي تتكون من عدد حروفه، ونوعها، ومدى العلاقة بينها"(5) ومن الكلمات الموسيقية في شعر الذنساء كلمة ( عُوّار ) في قولها (\%):
 نلاحظ أنها بدأتها بالعين المضمومة ، والعين حرف يمتاز بأنه (ناصع) فأضافت إلى ما في هذا الحرف من قوٍٍ قوةَ الضم، وأتبعت الضم بوار بار أخرى، ولم تكتف بذلك بل جعاتها مشددة، وجاء بعدها حرف اللد وهو

$$
\begin{aligned}
& \text { (") الديوان صـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. IV ، } 17 \text { ( } 17 \text { (اللغة الشاعرة ، صــ) }
\end{aligned}
$$


( المصرية ، باون تاريخ، صـ . 9 . (0) الديو ان صـ

الألف الأي يستلزم فتح الفم لإخراجه، وتخيل صورنها وهي تفتح فمها لإخر اجه، أليست تلك الصورة مشابهة لصورة الو الهة التي تصرخ جراء ما أصـابها، فهي تستعظم اللسبب الذي جعل عينها تُسيل هذا السيَّل من الادموع، وأر ادت أن تتقل الكلمة هذا الاستعظام، فجاءت بها فخمة جَزّلة. ويُلاحظ الدكتور / زكريا النوتي الموسيقى الجميلة التي تتتج من مزاوجة الخنساء بين كل شطرين من بيتين متتاليين في أبياتها، "فإذا نظرنا إلى هذه الثطرات اثنتين ـ اثثتين تبين لنا ذلك :
$\therefore$
$\therefore$
ثم قولها في البيتيين التاليين مباشرة :
$\therefore$
ف فإنما هي تَحْنَانُ وتَسْجَار
وبعدهما :
. وللدَّهرْ إِحْلاءٌ وإمْرار
ثم في المقطع التالي أيضًا:
$\therefore$
و وإن صَخْرْا إذا جَاعُوا لَعَقّار
هذا التتابع في الثنائية بالصيغتين (إفعال و إفعال) يدل على مقدرنها الموسيقية الفذة ، التي خلقت جوًا يتتاسب مع ما تحس به الشَّاعِرة ، فالصيغ المستعملة ندل على تكرر المصائب ، وتوالي الأحزان ، وتتابعها بصورة سريعة ، ناسبها هذا الإيقاع، يضاف إلى ذللك التضـاد بين المعطوفات والمعطوفات عليها (إعلان - إسرار ، إقبال - إدبار ، تحنان

## شعر الرثtاء بين الخر.بقق والخنساء ، ذراسلة موضوعية وفنية

(1)(1) إمرار -
(ج) موسيقى الألفاظ :
" قد يكون نطق [ اللفظ ] سهلًا ميسورًا، ولكننا نطلب إلى جانب ذلك لوناً من النو افق أو الانسجام الذي يخلق لحنًا موسيقيًا خفيًا يربط الكلمات بعضها ببعض، ويجعلها تكاد تتعانق دون أن يشعر بها أحد. و هذا التو افق الموسيقي ليس هدفه راحة الأذن وتقبل السمع له برضىى أو بشغف، وإنما هناك ارتباط خفي بينه وبين المعنى المر اد نقله إلى العاطفة الوجدانية ــ عبر الإدر الك الحسي و العقلي ــ فتؤدي هذه الموسيقى مهمة

تسهبل هذا الوصول و المساعدة عليه ، وتهيئة الوجدان لاسنقباله"(٪). ومن مظاهر الموسيقية في الألفاظ عند الخنساء وجود بعض المحسنات (البديعية مثل: الترصيع، وهو "أن تكون ألفاظ القرينتين في السجع مستويـة الأوزان متعادلة الأجزاع.. وهو أحسن أنواع السجع وأعلاها"(). ومثالهه قول الخنساء:

مههي الطريقة نفاع وضرار
عداد ألويـة للخيل جرار (٪)

حامي الحقيقة محمود الخليقة
جوَّاب قاصيةّ جزّاز نـاصية

فالتتابع في الكلمات ورنىن مقاطعها يؤلف صورة موسيقية تستجيب النفس لها، ونتسجم مع التتغيم الذي تحدثه، ويطبع الأسلوب بطابع صوتي رنان، فيساير السمع هذا التآلف الموسيقي، مدفوعًا بالنزقب وانتظار نوقيع

$$
\begin{align*}
& \text { (') شعر قبيلة بني سليم، صــ } \\
& \text {. } 91 \text { ( } 9 \text { ( }{ }^{(Y)} \\
& \text { (「) صبح الأعشا في صناعة الإنشا، } \\
& \text { ديوان الخنساء صــ • اس . } \tag{£}
\end{align*}
$$

خاص، وتصحبه في ذلك حال نفسية من الرضا والإعجاب والاطمئنان و وبرها. و هذا النوع من الحلى الموسيقية افتتان في طرق ترديد الأصوات في الكلام ليسترعي نغمة الآذان بألفاظه، كما يسترعي القلوب بمعانيه، فهو مهارة في نسج الكلمات، وبر اعة في ترتيبها وتتسيقها، ومهما يتتوع و وتتعدد طر ائقه فإنه يجمعها أمر واحد : هو العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في الأسماع "('). وأسلوب المقابلة متل فولها (٪):
ونلبس في الحرب نسـج (لحديد ونلبس في الأمن خزًا وقزّا " فالخنساء عقدت مقارنة طريفة بين حالتي قومها في سلمهم وحربهم، فهم أهل لطف ووداعة ومودة إذا ما جاءهم ضعيف أو لجأ إليهم مستغيث، تراهم يعفون عند الغنيمة، ويكرمون الضيف، ويلبسون الخز في مجالسهم مقابل الحديد في حروبهم"(「). ونـلاحظ غياب هذه الأساليب عند الخرنق ، مما جعل شعرها مفتقرًا إلى بعض الأساليب التي تزيده حسنًا وجمالًا، أما الخنساء فقا امتلأ شعرها بمثل هذه (المحننات البديعية، فجاء شعرها موسيقيًا جميًاً.

$$
\begin{aligned}
& \text { () (الثعر النسائي في أدبنا القديم ص (N. }
\end{aligned}
$$

## شعر الرثاء بين الخر.نق والخننساء . ذراسطة موضوعية وفنية

## الخاتمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله ، وبعد فهذه خاتمة تتضمن خلاصة لأهم النتائج التي خرج بها البحث: ( ) نقاربت الظروف الحياتية التي عاشت فيها كلٌ من الخرنق والخنساء، فكلاهما عاش في العصر الجاهلي، وكلاهما قتل أخوها وأبو ها وزوجها أثناء الحروب، ولذلك شغل الرثاء معظم الديوانين، باستختاء بعض المقطوعات والأبيات القليلة التي قيلت في الهجاء أو الوصف. ץ ) م على الفقبد، والحديث عن الذلة و المهانة التي أصابتهما بعد اللقيد، ووصف الخسارة العامة للقبيلة، والدعاء للفقيد بعدم البعد، ووصف مقتل المرثي منفردًا، والفخر بإدر الك الثأر، و الشجا بالماء والريق.「 ) من المعاني التي اشتركت فيها الثاعرتان في التأبين : الشجاعة وما اندرج تحتها من الحديث عن حماية النساء وحماية الجار، والعقل وما شمله من الحديث عن الحلم والحزم ومضاء العزيمة و المساو اة الاجنماعية، و العفة وما اندرج تحتها من الحديث عن الحياء، و الكرم ، و الليادة. ؟ ) من المعاني التي انفردت بها الخرنق : الحض على الأخذ بالثأر مقرونا بالهجاء، والدعاء على القانل، وتصوير مقتل المرثيين مجتمعين. 0 ) من المعاني التي انفردت بها الخنساء : الحض على الثأر مقرونًا بالتأبين، و الدعاء على من يحملون الميت إلى ڤبره، والحديث عن الضحف والعجز الذي أصـابها بعد موت المرثيين، وشكر الآخذ بالثأر، والفخر بفداحة المصيبة، والدعاء بالسقيا لقبر الميت، والعزاء، ووجدت في أنثعار ها بعض المعاني الإسلامية.
7 ) من السمات التي نو افرت في الألفاظ عند كلٍ من الثاعرتين : وجود

ألفاظ نسوية ، و الدقة، والإيحاء، وانفردت الخنساء بوجود بعض الألفاظ الغريبة التي تتم عن قدرتها الشعرية. ( V استخدام الأساليب الإنشائية المتعددة (الأمر، الاستفهام، الدعاء، القسم)، ووقوع النكرار كثيراً في أشعار هما، وأكثرت الخنساء من استخدام الأساليب الإنشائئة في حين أكثرت الخرنق من استخدام الأساليب الخبرية، وز ادت الخنساء في استخدامها لأسلوب المبالغة.
^) غلبت المقطو عات الثعرية على كلا الديوانين، ويرجع ذلك إلى شدة حزن المرأة ولو عتها، الأمر الذي يؤدي إلى شرود ذهنها والـها وتسار ع أنفاسها، و إيثار ها الأبيات القصيرة لإخراج مكنوناتها. 9) جاءت مطالع القصائد معبرة عما تحنويه، وجاء الختام خلاصة لتجاربهما التي عاشو ها مع الموت، وتو افرت الوحدة الفنية في أشعار هما، خاصة الموضوعية منها ؛ لأن موضوع القصـائد أو المقطو عات واحد و هو الرثاء.
وأخصب خيالًا وأوسع فكرًا. (1) جاءت أشعار كلٍ من الخرنق والخنساء في بحور ذات أوزان ممتدة في حالة الحزن العميق، وجاءت في أوزان سريعة في حالة الحزن الثديد ونزول المصيبة، وقد أكثرتا من استخدام روي الراء المكسورة. وقد تفوقت الخنساء على الخرنق في شعر الرثاء، ولا غرو فقد جعلها ابن سلام الجمحي في المرنبة الثانية في طبقة أصحاب المراثي بعد المتمم بن

## شعر الرثاء بين الخرْتق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

نويرة(')، ورأى النابغة وجرير وبشار أنها أفضل من الرجال لما في شعر ها من قوة الرجولة ورقة الأنوثة(؟).
('(') طبقات الشعر اء، محمد بن سلام الجمحي، تمهيد الناشر الألمـــاني جــوزف هــل، ودر اسة الأستاذ طه أحمد إبر اهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، منشور ات محمد علــــي بيضون

تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية و العليا، القاهرة، دار نهضة مصر للطبــع
و النشر، (1191م، صــ •10. .

ثانيُّا: المراجع : : المصادر :القرآن الكريم

ا. اتفاق المباني و افتنراق المعاني، سليمان بن بنين الدقيقي النحوي، تحقيق
 . r. الأدب الجاهلي فنونه وقضاياه ، د/ رشدي محمد إبراهيم، الطبعة

$$
\text { الأولى } 10 \text { (اهــ } 1999 \text { م. }
$$

r. الأدب العربي بين البادية والحضر، أد/ إبراهيم عوضين، القاهرة،

 نهضة مصر للطبع والنشر، 9V9 ام. ه. الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالاني (تّهمهــ)، تحققق عادل أحمد عبد الموجود،
 چ. إعجاز القر آن والبلاغة النبوية، بـروت، دار الكتاب العربي، الطبعة
 V. أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، ^. الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني، تحقيق : علي مهنا وسمير جابر، لبنان، دار الفكر للطباعة و النششر، بدون تاريخ.
 .م) $9 \times 1$

- ا. الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ، تحقيق د/ محمد عبد المنعم

خفاجي، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الثانية £ 19 . 1 . lا. تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية و العليا، القاهرة، دار نهضة

Y Y. تذوق الأدب طرفه ووسائله ، د / محمود ذهني، القاهرة ، مكتبة
الأنجلو المصرية ، بدون تاريخ.
ץا. التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل، د/ مصطفى

- السعدني ، الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الأولى ، 9AV

؟ ا. جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي صفوت، القاهرة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر ، ط

0 • جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى، ابن حزم الأندلسي، تحقيق :
إحسان عباس ، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الأولى . . 9 ام. 7 ا. الحماسة البصرية للبصري، تحقيق مختار الدين أحمد، بيروت، عالم
الكتب،

VV الحياة العربية من الشعر الجاهلي، أد/ أحمد محمد الحوفي، القاهرة،

^1. الخنساء، د/ عائشة عبد الرحمن، سلسلة نوابغ الفكر العربي ،
القاهرة، دار المعارف، الطبعة السادسة 999 (م.
9 1. دراسات في الثعر العربي، عبد الرحمن شكري، جمع وتحقيق د/ محمد رجب البيومي، القاهرة. الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى

$$
\text { - } 1994 \rightarrow 1 \leqslant 10
$$

. . . در اسة في نصوص العصر الجاهلي، تحليل وتذوق، د/ السبي أحمد


اץ. دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحفيق : محمود محمد شاكر؛


YY Y. ديوان الحماسة، التبريزي، بيروت، دار القلم، بدون تاريخ. ץ ب. ديوان الخرنق برواية أبي عمرو بن العلاء ( ت عO اهــ)، تحقيق يسري عبد الغني عبد الله، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ، .م) 99 . . هِ
そ Y. ديوان الخنساء، در اسـة وتحقيق د/ إبر اهيم عوضين، القاهرة، مطبعة
 بY. الرثاء في الجاهلية والإسلام، د/ حسين جمعة، دمشق، دار معد للنشر والتوزيع، ط ا، 991 (م. Y Y. الرثاء، سلسلة فنون الأدب العربي، د/ شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف ، الطبعة الثالثة، 9V9 (م. r. YV
 そ^ شرح القصائد السبع الطو ال الجاهليات، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق : عبد السلام محمد هارون، القاهرة، دار المعارف، ط الخامسة، سr 9 (م.
99. الشعر الجاهلي خصـائصده وفنونه، د يحيى الجبوري ، بـىروت،


## شعر الرثاء بين الخرْنق والخننساء . ذرإسة موضوعية وفنية

. مصطفى عبد الشافي الثوري، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الأولى . 19人7

اس. الشعر النسائي في أدبنا القديم، د/ مي يوسف خليف، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر و النوزيع، (99 ام. 9 (

ץr. شعر قبيلة بني سليم من الجاهلية حتى نهاية العصر الأموي، جمعاً ودراسـةً ونقداً، أ.د/زكريا عبد المجيد النوتي، رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية اللغة العربية بالقاهرة، • 99 ام . سr. الشعر و الشعر اء لابن قتيبة، تحقيق د/ مفيد قميحة، ضبط أ / نعيم
 عّ. الشعر اء المخضرمون، د/ عبد الحليم حفني، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سر 1 . هr. صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي، عبد القادر زكار، دمشق، وزارة الانقافة، (9 1م.

צM. الصناعتين، الكتابة و الشعر، أبو هلال العسكري، تحقيق : علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل ، بـىروت، المكتبة العصرية،

rV r. الصورة في شعر الديو انيين بين النظرية و النطبيق ، د/ محمد علي هدية ، القاهرة ، المطبعة الفنية، الطبعة الأولى £ 9 ام. ^م. طبائع النساء، أحمد بن عبد ربه الأندلسي، القاهرة، مكتبة القرآن؛ .
qه. طبقات الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، تمهيد الناشر الألماني جوزف هل، ودراسة الأستاذ طه أحمد إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون وr -ع. الطبقات الكبرى لأبي عبد الله البصري الزهري، بيروت، دار - صادر، بدون تاريخ

اء. العصر الجاهلي د/ شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، الطبعة
الحادية عشرة، 9^7 ام.

Y६. العقد الفريد، ابن عبد ربه، بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات

 . r...

؟ ؟. فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، أبو عبيد البكري، حققه وقدم له الاكتور إحسان عباس والدكتور عبد المجيد عابدين، دار الأمانة، مؤسسة
 ○६. فن الشعر ، د/ إحسان عباس ، الأردن ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة 99 1مر. 7 ¢. في الأدب والنقا ، د/ شوقي ضيف ، القاهرة ، دار المعارف ، .م1999

V V
 ^^. في تاريخ الأدب الجاهلي، د / علي الجندي، القاهرة، مكتبة النصر؛ .م 9 NV

9؟. في نظرية الأدب ، من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم ،
د/ عثمان مو افي ، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الر ابعة 999 ام . - O. قر اءة في الأدب القديم، أد/ محمد أبو موسى ، القاهرة ، مكتبة وهبة،

الطبعة الثالثة،
10. القصيدة الجاهلية في المفضليات، دراسة موضوعية وفنية، د/مي


العزب ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 9 ام 9 • ror. قضايا في الأدب والنقد ، د / ماهر حسن فهمي رؤية عربية وقفة خليجية، قطر ، الدوحة، دار اللقافة ، 9199 9 . ؟o. قضية الشعر الجديد ، د / محمد النويهي ، القاهرة ، مكتبة الخارجي ودار الفكر ، الطبعة الثانية 9V ام 00. الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن عبد الكريم الثيباني، تحقيق

عبد الله القاضي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط الثانية، 0 اء (هـ 07. الكامل في اللغة والأدب للمبرد، تحقيق عبد الحميد هنداوي، بيروت،

لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 9 1٪ (هــ 999 ام. كولردج، د / محمد مصطفى بدوي ، القاهرة ، دار المعارف، الطبعة

الثانية ، 9 19 1م
O1. اللغة الثاعرة مزايا الفن و التعبير في اللغة العربية ، عباس محمود
العقاد، القاهرة ، مكتبة غريب، 19^1 19
09. مجلة أبولو، المجلد الأول، العدد العاشر، القاهرة، مطبعة التعاون،

يونيو سنة سr9 1 .

## مجلةكلية اللغةالعرييةبالقاهرةةالعذكالثامن والثالثون

 العزيز شرف، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 999 ام ، المجلد الثالث.
(7. مجلة كلية الار اسات الإسلامية و العربية للبنات بالمنصورة، إشر اف
 Y Y. مجلة كلية اللغة العربية ، إشر اف أد / محمد رجب البيومي ، جامعة الأزهر ، كلية اللغة العربية بالمنصورة، مطبعة السعادة ، 7 ب. غاهـ .م1917
ش7. مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني النيسابوري، تحقيق محمد محيي الاين عبد الحميد، بيروت، دار المعرفة، بدون تاريخ. ₹ 7. مخنصر سبرة ابن هشام، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
 7. المرأة في الشعر الجاهلي، د/ أحمد محمد الحوفي، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع و النشر، ط الثالثة ، . . ع (هــ , 9 ا م. 77 7. المر أة ونقد الشعر في بدايات النقد العربي، فراءة لنصوص النقد المنسوبة لسكينة بنت الحسين، د/ سعاد عبد العزيز منيع، حوليات الآداب

 TV المزهر في علوم اللغة والأدب، تحقيق فؤاد علي منصور، بيروت،
 7 7. معاهد التنصيص، الثيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي، تحقيق محمد


(V. .V.

مصطفى السقا، بيروت، عالم الكتب ، ط الثالثة، س. ع اهــ . .
VI



$$
999 \text { م . }
$$

Vr مهمة الثـاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر، سيد قطب، منشورات
الجمل، كولونيا، ألمانية الطبعة الأولى 999 ام
V६. الموازنة بين الشعر اء، د/ زكي مبارك، بيروت، دار الجيل، الطبعة

، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، أ د/ صـابر عبد الدايم الا

 القاهرة ، الشركة المصرية العالمبة للنشر، لونجمان، الطبعة الأولى
99V
.VV
الشئون الثقافية العامة، آفاق عربية ، الطبعة الأولى 919 ال الوحدة والتعددية في القصبدة العربية الحديثة، د/محمد أحمد فايد

هيكل، دار الضباء ، نوفمبر 99 ام. 9 هو

فْرْ




