

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.t. مr

بنية القناع في القصيدة امعامرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أهوزجأ"

بنية الفتاع في القصيدة المعاصرة "أقوال جديدة لا مريء الثيس لـعبدالجواد خفاجي أنموزجأ"

صـابر عكاثنة قايعى
فسم البـلاغة والنةد الأدبي - كلية الآداب - جامـعة العريش saber.okasha@arts.aru.edu.eg: البريد الإكتروني

يتتاول هذا البحث بنية القناع في الثشعر العربي المعاصر من خلال تحليـل قصيدة "أفق ال جديدة لامريء القيس" للثـاعر والأديب عبد الجـــو اد خفـــاجي
 الغنائية والابتعاد عن المباشرة ، فالقناع في الثعر المعاصر وسيلة در اديــة للتخفيف من حدّة الغنائية والمباشرة، وهو تقنية جديدة في الثــــعر الغنــــئي لإيجاد مو قف درامـي أو رمز فنّي يُضــفي علــى صــوت الثــــاعر نبــرة هوضو عية من خلال شخصية من الثخصيات، يستعير ها الثاعر دن التراث أو من الو اقع، ليتحدّث من خلالها عن تجربة هعاصرة بضمير المتكلم، إلى درجة أن القار ئ لا يستطيع أن يميّز تمييزا جيّـدا بــين صــوت الثشــاعر وصوت هذه الثخصية، إذ يغدو الصوت هزيجا من تفاعل صوتي الثـــاعر والثخصية ؛ ولذلك يكون القناع وسيطا در اميّا بين النص و القـــرئ، وهــو وسيط فيه من الثاعر مثلُ دا فيه من الثخصية التر اثية التي يمتلها التناع. (الكلمـات المفتاحية : بنيـة القنـاعـ أقو ال جديدة لأمـرئ القيس - عبد الجـواد خفاجي.

## The structure of the mask in the contemporary poem <br> "New sayings, not the esophagus of Al-Qais, by Abdul-Jawad Khafaji, an anonymous"، <br> Saber Okasha Kleay <br> Department of Rhetoric and Literary Criticism Faculty of Arts - University of Arish <br> Email: saber.okasha@arts.aru.edu.eg Abstract:

This research deals with the mask structure in contemporary Arabic poetry through an analysis of The poem, "New Sayings, Emri 'Al-Qais," by the poet and writer Abdul-Jawad Khafaji And standing in front of the mask technique and the extent of its importance to poets in reducing the intensity of lyricism And moving away from direct, the mask in contemporary poetry is a dramatic way to relieve intense lyrical and direct method, which is a new technique in lyrical poetry to create a dramatic situation. Or a symbol of art on the poet's voice, an objective tone through the personality of the poet. The characters, the poet borrows from heritage or reality, in order to talk through them about. A contemporary experience with the conscience of the speaker, to the point that the reader cannot distinguish well between the poet's voice and the voice of this character, as the voice becomes a mixture of Voice interaction between poet and character; Therefore, the mask is a dramatic medium between the text. And the reader, who is an intermediary in which the poet is the same as the heritage character he represents the mask.
Key words: The Structure Of The Mask - New Sayings By Imru Al Qais - Abdul-Jawad Khafaji.

بنية القناع في القصيدة المعاصرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أفهوزجأ"

يتناول هذا البحث بنية القتاع في الثـعر الـعربي المعاصر دن خلال تحليل قصيدة "أفو ال جديدة لامريء الفيس" للشـاعر و الأديب عبد الجو اد خفاجي
و الو قوف أمام تقنية القناع و مدى أهميتها للىى الشـعر اء في تخفيف حدة
اللغنائية والابتعاد عن المباشرة ، فالفناع في الثشعر المعاصر وسيلة درامية
و المباشُره، و هو تفتية جديدة في الثنعر الغنائي للتخفيف من حدّة الغنائية
على صنوت الشاعر نبرة لإيجاد مو قف در امي أو رهز فنيّي يُضني
موضو عية من خلال شخصية من الشخصبات، يستعير ها الشاعر من التر اث أو دن الو اقع، ليتحدّث دن خاللها عن تجربة دعاصرة بضدير المنكلم، إلى القارىئ لا يستطيع أن يميّز تمييزا جيّدا بين صوت الثاعر درجة أن هزيجا هن تفاعل صوتي الثـاعر وصوت هذه الثخصية، إذ يغدو الصوت والقارىئ و هو و الثنخصية ؛ ولذلك يكون القناع وسيطا در اديّا بين النص

وسيط فيه من الثاعر دنتل هـا فيه دن الثخحصية التز اثية التي يمنالها
(1) القناع

لأن حضور القناع في القصيدة يوفر لهها إمكانات در امية هائلة؛ حيث
 وحضورا في الحاضدر، وامتدادا في الآتي، فتصبح فادرة على الصــيرورة و التحول، ونتنقل من " الغنائية الذانية إلى الغنائية الكو نية، و تتمكن من تجاوز

التعبير المباشر اللى النعبير بالر مز ".()


ا.انظر : خليل الموسى- بنية القناع في القصيبة العربية المعاصرة - مجلة الموقف الأدبي- اتحاد
الكتاب العرب - دمشق -العدد צبr- نيسان 999 1م - ص 07 . 07 .
r r ع عبد الرحمن بسيسو - قصبدة القناع في الشعر العربي المعاصر - المؤسسة العربية للار اسات
و اللشر - بيروت - ط1-999 ام - صצبץ

「


```
    مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
```

والأصل اللانتيني للمصطلح هو (Persona ) الذي كان يضعه المدنل
(1). على وجهه أثناء تمثيلّ

و القناع كمصطلح نقدي: فال عنه جابر عصفور فـــي تعريفــهـ : "
 دحايدة، تتأى به عن التدفق المباشر لللاتات، دون أن يخفي الرمز المنظــور

 يكثف عالم هذه الثخضصية، في مو اقفها أو هو اجسها أو علاقتهــا بغير هــا، فتسيطر هذه الثخصبة على (قصيدة القناع) وتتحدث بضمير المتكلم، إلـى درجة يخيّل إلينا أننا نستمع إلى صوت الشخصية ، ولكننا ندرك، شيئا فشيئا، أن الثخصية - في القصيدة - ليست سوى (قناع) ينطق الشاعرُ من خلاله، فيتجاوب صوت الثخصية المباشر مع صوت الثاعر الضدني تجاوباً يصل بنا إلى معنى القناع في القصيدة" (Y). المنهج:
لقد اعتدت في دعالجة هذا البحث على "اللنهج التكاملي" وهو منهج يجمع في ثوبه الفضفاض المناهج الأخرى من منهج فني وتاريخي ونفـي و غير هم و هو منهج نركيبى " والتركيبى صفة تقف نقيضاً للتجزيئى وتعنـــــى

هنا أنها الأفضل والبديل (ث).
وهو بداية يتيح لنا فرصة الجمع بين الذاتية والموضو عية في تتاولنــا
 مفترضة في كل باحث في المنتّ الأدبي بشكل عام، بجانب ما هو واجب في

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- انظر : مجدي وهبه، وكامل المنـنس - معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب - مكتبة }
\end{aligned}
$$

بنية القناع في القصيدة المعاصرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أفموزجأ"

البحوث الأدبية من ضرورة الأخذ بالجو انب الموضو عية الأخــرى التــي ترتبط بطبيعة الموضوع، وما تستوجبه من محددات اصطلاحية. و غيـر
 والاستنباط و الاستتتاج في در اسة الطرق الفنية و الر مزية و اللضدونية التــي سلكها الشعر اء لنكو ين القناع، وكذلك استباط دو افعهــ الفكريــــة والنفســـية و الفنية و غيره التي كانت وراء اعتماد هذه الثقنية. ولعل طبيعة البحث هي التي حددت هذا الدنهج - أيضاً - ورشحته إذ أن من مواضعه ما اقتضى الاعتماد على المنهج التفكيكي الذي فرضــــــة القر اءة السياقية لقصيدة القناع ، ونظر اً لأن القر اعة السياقية لقصيدة القنـــاع ع ستفتح المجال واسعا أمام تعرف النصوص المتداخلة في بناء قصيدة القناع، والنصوص المصدرية التي تتهض عليها، ولعل ذلك سيسهم إلى حد كبير في التعرف على طبيعة العلاقة القائمة بين أنا الثاعر والأنا المغايرة ، صــوـا ولغة، وتجربة وهوية ، ومدى التماهي بين الأناتين ، لذلك تبدو الحاجة إلى اعتماد المنهج اللفكيكي لما يتيحه من إمكانية اللنفكيك و إعادة التككين للبنــى الثڭلا التى تتحكم في قصيدة القناع ونقصد بها : البنية الموضو عية والبنية الر مزية، و البنية الار امية. ولقد أكد عبدالرحمن بسيسو إلى هذا الكنهج ومدى هلائـتــــــه لقــــر اءة قصيدة القناع في مقالته " قر اعة النص فـــي ضــو ء علاقاتـــه بالنصــوص المصـادر بالقول: " وسيمكنا هذا المنهج القرائي الذي يعتمد التفكيك وإعـــادة النكوين في تلازم دستمر يو اكب حركة دستمرة في دسارات النص الأفقيــة والر أسية، من قر اءة العلاقات التفاعلية ما بين البنى الثغلثن في هذه القصيدة

أو تلك ، وسيككنا بالتاللي من اكتتاف تجليات مختلفة لقصيدة القناع" (').
( () عبد الرحمن بسيسو - ڤصيدة القناع نموذجا- فصول-الهيئة المصرية العامة للكتاب-مج ا-عا-
صע9.9.

```
    Nr.r. م*)
```

ولعل الكاتب أكد على هذا المـنهج اســتتادا إلـــى فرضـــية " أن
ديالكتيكية التماهي والتتاص هما القانونان المؤسسان لقصيدة الق:ـــاع ، وأن هذين القانونين ليسا إلا وجهين لمبدأ واحد ، وجه باطن دتخف، ووجه ظاهر
 نستطيع أن نتعرف الوظائف التي يؤديها القتاع في القصيدة بمعـزل عـــنـ التعرف على النصوص المصدرية المتفاعلة في بناء النص، وتكوين القناع،
 تتككيل البنى الثلاث إلا في مجرى اكتثـاف علافــات التتــاص ، وطبيعـــا
 تتهض على التفاعل اللستمر ما بين الثناعر من جهة، وتجـــارب وهويــات الشخصيات التي تجسد تلك اللصوص من جهة أخرى. (Y). كما ستعتمد الدراسة على اللنهج البنيو ى لما يتيحه للباحث من إمكانية

 رابطا الصلة بسياقها الواردة فيه، واللنتتية إليه، مُلتمسا عدم الخروج عـــن إطار ها، ؛ قصد إدراك العلاڤة بينها، واستتناج القوانين التي تربطها، دتجها في عملية التحليل من المركب إلى البسيط، ومن العرَضِ إلى الجوهر، ومن التتوع إلى الوحدة، ولعل هذا التتقل والخطوات المنهجية التي على الباحــث سلوكها تفضي في الأخير إلى الهها المنشود من اتِّاع هذا المنهج. كما أن مواضيع البحث ما اقتضى توظيف المنهج الاجتماعي الــــي

 أنها ترتبط بالبعد النفسي للشاعر - وربما أن مجمل ثلك الظــروف تعــــ

$$
\begin{aligned}
& \text { 9V ( ) ( ) }
\end{aligned}
$$

بنية القناع في القصيدة المعاصرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أفوزجأ"
خيوطا أساسية يعبر من خلالها اللارس إلى موضوع دراسته ، كهـــا أنهـــا

 المتتاقضات التي تتخلل الواقع العربي مكبوحة عن النفاعل، وإلــى تعــرف

 ولعل طبيعة البحث هي التي حددت ـ أيضاً - إذ أن من مواضـعه هـ الـا اقتضتى دراسة قصيدة القناع في ربطها بحياة الثـــاعر صـــاحب التجربــــة وعصر ه، في ارتباط تجربته بشخصية تاريخية أو تراثية تنتــاهـى دعهــا ، ومن هنا كانت الحاجة إلى اللنهج التارخي لتأكيد انفصـال التجربتين تاريخيا، ومحددات التمايز والاختلاف التاريخي بينهما فبل أن تتجه محاولة الثـــاعر
 بالأصالة والمدرسة أو الفصيلة الأدبية وأفكار البئية والعصــر والظــروف والتطور التاريخي.
الثشخصية القناع :
هو امرؤ القيس بن حُجْز بن الحارث بن عمرو الكِندي، عده ابن سلام



 بموسيقى الألفاظ وإخضاع الصوت للمعني، كما في قوله:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- السابق ص, 17 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الأول- ص } 101 .
\end{aligned}
$$

```
    مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.r.t
```


 تضعضع الدهر، ومعناه رجل الشَّةَ، ويُلقب أيضاً "الملك المضتّل (الضّلّيل) ونلك لأنه ترك مُلكه وتوجه إلى ثيصر يطلب ثأر أبيه من بنــي أســـ.() ، ويُقب أيضاً بذي القروح ، لقولّه: وبُدّلّتُ قرحاً دامياً بعد صحةٍ وفيل: لأن ملك الروم لما أمده بالجيش، ندم فأنفذ إليه طلة مســـيمومة،
 حُجْر ملك غطفان وأسد، وأمه فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخــت كليـــبـ




 المهلهل فن الثشعر، فبرز فيه ، وكان مع صغر سنه يحب اللهو ؛ غضب عليه أبوه بسبب مجونه وتشتببه بنساء القبيلة فخلعه و طرده (م) و أيضــأً، كـــان عاثشقا لفاطمة، فطلبها زماناً فلم يصل إليها، وكان يطلب منها موعــداً تا كــو المو عد، حتى كان منها يوم الغدير بدارة جُلجّل ما كان، فقال قصيدته التــي رطلعها:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 انظر: ديوان امرى القيس - شزح عب الرحمن المصطاوى- دار المعرفةّسيروت-طץ- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - انظر : معجم الشعراء الجاهليين - عزيزة بابتي - مرجع سابق - ص }
\end{aligned}
$$

بنية القناع في القصيدة المعاصرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أفوزجأ"


 صيدٍ ، أقاموا يصطادون أو ينحرون ويشتَّورن ويحتسون الخمور . ويروى أن والاه ظلل بني أسد، فركبت بنو أسد كل ركب ونلول حتى



بدأ امرؤ القيس حربه على بني أسد، فاستجاش بكر بـر بن ون وائل ، وسار

 يشقي غليل امرئ القيس أنه واقع بني أسد وقتل منهم الكثيـــر ، وأجبـر هـرم
 جديد، إلا أن المنذر بن ماء السماء زجر عنه القبائل، و هدد أحلافه وأتباعه،

 فعشقتهوشي به أعداءه إلى فيصر ، فخر ج امرؤ القيس فاراً، فبعث فيصر من





.rr ، H

K

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.r.
صـائف؛ فتتاثر لحمه وتفطر جسده. (') وقيل أيضاً أنـه أُصيب فـي طريــق عودته بالجدري فمات بسببه(٪)
وبذللك يكون بنو أسد قد نجحوا في إفساد مخططات امــرئ القــيس
والقضاء عليه في النهاية، و هكذا دخل امرؤ القيس باب السياسة دن بابهــا الملحميّ، ليموت قبل أن يسترد ملكه، ولينتهِ قائداً للجيوش بعد أن أنفق جلّ شبابـ في اللهو و المجون. أفو ال جديدة لامرئ القيس"عبد الجواد خفاجى". في ثصيدة الثـاعر عبدالجو اد خفاجي المعنونة "أقوال جديدة لاهـــرئ القيس" تأتي تقنية القتاع آلية أساسية في البناء النصي، وفي عرض رؤيـــة الثـاعر لو اقعه، ولمصير أكتة العربية. وقد تقنع الثاعر بقناع "امرىء القيس" كشخصية استعار ها الثاعر من التر اث، ليتحدّث من خلالها عــن تجربــــة هعاصرة بضدير المتكلم، إلى درجة أن القارئ لا يستطيع أن يميّز تمييــز أ جيّداً صوت الشاعر من صوت هذه الشخصية، وقد تماهت شخصيته كشاعر هعاصر هع صوت :امر ئ القيس"" و قد أصبح الصوت الناطق في القصيدة هزيجأ من تفاعل صوتي الثـاعر و النثخصية، زمن ثم أتى القنـــاع وســـيطاً در اميّاً بين النص و القارىئ، فيه من الثاعر مثلُ دا فيه دن الثخصية التراتية التي يمثلها القناع / الرهز ؛ وقد صوت الحاضر في صوت الماضي للتعبير عن تجربة شعرية دعاصرة.


- r

أقو ال جديدة لامرئ الثيس



والرَّمَّلُ مـا يُسْــــفَى
يَخْطُّ مَلامِحَ الأَكِّرى،
وريِعُ عَانِياتْ دَمَدْمَتْ
ورالثيلُ ( نـاء بكَكْكَل)
...

أسنَـــفاً يَبِينُ على التُّكُومِ
كأنَّما
قَ أْمْطرَ
( جلمودَ حَخْرْ من علِ ) ه
هي ثورةُ ..
لكنَّما
أمسيت (نـاقفَ حَنظل)
هي ثورةُ
لكنمـا
لغة المجاز عجيبةٌ
...




بَلْتْ اليومَ مُنْحَرِ
وكلُّ الأمنيات اليومَ في . .
سِقِطٍ المتـاعْ
ناعت بك
واشثتطَّ الثمسيرُ عن القِراعْ
أسميتُه وطناً وأسْمَوه "البتاع"

يـا أيها الضِــــلِيلُ مـا أضْنَاكَ غَيرُ فرادةٍ
تُمْنِيكَ مِن ألْقَ الحروفـِ الڭغيدُ ،
يَرْفُفُّكَ المَجَازُ إلى مَجازْ
لا عُدْتَ معشثوقاً ولا ..
مَجْذُ بن كِنْدَةً عَادْ
ضنُـيِّعتَ مـا بين الفيَاصِرِ و العشَائِرِ والمَفَازْ

ليْسَتْ تُشابِهُنِي لغات الثومِ
لَسْتْ ـ اليومُ - أَثْبُهُها
تَخْتَ تَت الثُغَات
وسادَ هَرْفُ الْهارْينْ،
اسْتْتْوِقَ الثقومُ الجِمـالَ،
وأو غلو ا..
خُلْ المُجَازِ تَصُكُّ فُ في
خلَك المُجَُاز
(مـا لم يكنْ سيجوز جَازْ!!)
(حيٌ الحُمولَ بِجَانِبِ العَزْلِ إذْ لا يُلاوْمُ شَكْلُها شَكْلِي


ضاعتْ من الأرض البلادُ ترومُها،
أم ضِعْتَ في أرض البلادْ ؟!
هي ثورةٌ للمَجدِ ..
كن
يَيْنــَتَيلُ الْمَجدُ في الرَّهْطِ المَجَازْ
هي ثورة لكنَّما


ماذا تُراهُ يَجُبُ أوصتَالَ الأستى،
يُنْهِي شَتاتَ النافرينْ ؟
يَبِسَتْ تَضَارِيُس الخِصَامِ
ولانَ نَزْو المُتُرفينَ إلىى ..
شثِقَاق الثَّائرينْ !
هي ثورة التعدلِ
المُعُعاندِ فوق أوجاعِ اللمنّينْ
عَانْدْتُ أوجَاعي وعانَانَي الْمَصِيرْ
ضلَّتْ مَسَارَاتُ الرُؤُؤى
وتباعَّتْ أحلامْنـا
ت تُهْنَا وتَاهَ بِنَا المسبيرْ ! !
نَامَتْ عيونُ القاتْينَ،
الناهبينَ كُنوزِ كندةَ،
و استبدَّ بكَ

الأمرُ العسير

هذا بساط الموتِ يفترش الهجيرْ
ناءت بك الآمال
يردفها الردى،
(مسنونةُ زرقُّ كأنياب) (الأئاب،
تَكِرُ في هذا المدى
حتى با

هذي سيوفك أم سيوف الهارفين
وأقمتَ
تبحث في شقوق الغادرينْ
يا أيها الضّلّيلّلُ . .
مـا أضناكُ غيرُ عدالةٍ
(تعطو برخْصِ ) لا يبينُ
دودُ الفَلا ..
عَرْجَاءَ
تَسْنَأُهَا الضمير !
هذا زمـانك أم زمان المرجفين؟!
هي ثورةُ للثؤز ..
لكنْ
يستحيلُ الثأرُ في الزمن الثهجينٌ
لا تستجيبُ عدالةٌ للسَّبَق
إذْ عَرَج الضميرْ
1.19

## قراعة نقدية:

## اولا التمـاهى فى التجربـة:

إذا كان الصوت في قصيدة القتاع مركباً من صـــو تين: (الثخخصــية
 ن أشكال التطابق بين القناع والشاعر : "إن القناع محصلة العلاقة بين هذين الطرفين أو الصوتين (الشاعر /الثخصية)). ولأنه كذلك فهو ينطوي علـىى عناصر منهها دعاً، دون أن يتطابق دع أيّ منهها بالضرورة. قد يكون القتاع أقرب إلى هذا الطرف و ذالك، ولكنّ القرب شيء والتطابق شيء آخر "؟"،
 دعاصر ة، و هذا يعني أنه لا بدّ من أن يكتشف المتلّةـــي بنفســـهـه وبمســـاعدة القرائن اللصيّة أن المقصود هو الحاضر؛ و وما القناع سوى وســيلة إخفــاء وإبعاد فنيّة، ولذلك جنح الثـاعر إلى الاستفادة تتاصيّاً من تجربة أو هوقــــ أو رؤيا أو حدث شهير في الماضي، ليتنتّع بها، ويُعيدها إلى الأذهان ضمن تجربة جديدة مماتلة، فنتعدّد أصوات القصيدة و تتفاعل هارمونياً ودر اميّــاً،
 الثعري شيئاً من الموضوعية والتعدّد والاختلاف و التكامل و الغموض الفنّي الثشاف، فكلّما كان الحدث المستعار من الماضي شـائعاً في أذهان المتلّةــين كان الاتصـال بين الثاعر وجمهوره سليماً. إن الصلة بين الشاعر وفناعه رفيقة، والحاجز بينهـا شفّاف، صحيح أنهها وجهان، ولكن" أحدهـا فوق الآخر، والظاهر كنهـا وسيلة للتعبير عــن ر
 سمفونية واحدة وعمل واحد، فالشاعر اكتشف في الشخصية التي اختار هـــا
 إضاءة لتجربته، ولذلك جذبه إلى دنياه، وكأنّ الثخصية التر اثثة شاشة بيضاء

يعرض عليها الثشاعر صورته وصوته من خلال اللتماتل بين الأصل والقناع في موقف من المو اقف أو حدث من الأحداث " ""، (1) وبذلك تختلف صـــلة

 بعض القرائن التي نتشير إلى تجربة الشاعر، فالثاعر يحــاول أن يجـــبـ

 المتقتع بها، وتمة فرق كبيز بين الاستدعاء والاستلهام، وبين أن نذهب إلـــى

الماضي لإحيائه وأن نجلب الماضي إلى عصرنا ليكون وسيلة تعبيرية. ويستدعي استلهام الثاعر للثخصية المتقتّع بها أمرين هاميّن: تحوير بعض ملامح الثخصية المستلهمة لتتتاسب وتجربــــة الثــــاعر المعاصــرة ويتجلّى ذلك بالقرائن الإشارية التي تظلّ تذكّر القارئ بأنّ القصيدة تعبّر عن واقع معاصر وتجربة معاصرة، وكأنّها المحطَّت الهامة النــي يمــرّ بهـا المسافر في رحلته، وهيمنة الحاضر على الماضي والثـاعر علــى فتاعـــهـ، و وهما أمر ان متلازمان في كلّ قصيدة فناعية فيا ناجحة. ويتجلّى التحوير في أنّ الثناعر هو الذي يبتدع أقنجته، ويغيّر بعض ملامـــــح
 تجربة النبي أيوب في محنتّه المرضية التي جاء ذكرها في الكتب المقّسّة،


 وابتلاع أدونيس شخصية مهيار، فإذا هو مهيار الادششقي الأي ينتمـي إلــى أدونيس ودمشق أكثر مما ينتمي إلى الديلم والثخصية التراثيـــة، فالثـــاعر

$$
\text { ( () إحسان عباس- اتجاهات الثعر العربى المعاصر -(عالم المعرفة)-الكويت-9VA ام-ص900 } 1 .
$$

يحذف بعض ملامح الثخصية التر اثية أو يضيف بعض الملامـح، كما فعــل خليل حاوي في قصيدته "السندباد في رحلته الثامنة"، فمــن المعــروف أن السندباد لم يرحل في "ألف ليلة وليلة" سوى سبع رحلات تكاد تكون واحـــدة في أسبابها والصعوبات التي لاقاها ونتائجها، ولكنّ الشاعر أضـــاف إليهــا رحلة ثامنة مختلفة في انجاهها ونتائجها، فالسندباد، في التـراث الثـــعبي، يرحل في العالم الخارجي، وسندباد الحاوي يرحل فــي عالمــــه الــداخلي، والنتائج التي يتوصتل إليها سندباد التراث الثتعبي غير النتائج التي يعود بها سندباد خليل حاوي، وكذا شأن سندباد السياب في قصيدته "رحل النهار"؛ فهو
 التراثية لتتتاسب وتجربته الثخصية ('). ، فيطوّع الأحداث، ويتصرّف بها بحدود لا تخرجها من دعانيها الثابتة الأساسية، ولا تبعده عن تجربته، ولذلك "فإن" مبلغ طموح الثـاعر هو امتالك القدرة على تطويع التجربـــة الســـابقة والتصرّف بها، وإضافة دلالات جديدة، وتو جيه بعض مفــردات التجربــــة القديمة لتخدم تجربتـه وتعبّر عنها " "".
ويستدعي التحوير مفهوم الهيمنة الأدبية، وهـــو هيمنـــة التجــربتين أو الصورتين على الأخرى، والنص النـعري هو الـــذي يكثـــف بقرائنـــــ الإشـارية عن هذه الهيمنة، فإذا كانت الشخصية المتقنع بها فاعلة بتجربتها في الثـاعر هيمن الماضي على الحاضدر، وفرضت الثخصصية الثتر اثيــة ســياقها الخاص على الثـاعر، وعاد بنا الثاعر إلى مرحلة اســـتدعاء التـــراث فــي عصر الإحياء، وصارت التجربة الثنعرية المعاصرة وسيلة بــدلاًا دـــن أن تكون غاية، أما إذا كان الثـاعر فاعلاً في الشخصيّة المنقنّع بها، بشــرطـر أن
 فنيّاً ناضجاً
( () خليل الموسى - الحداثة في حركة الثعر العربي المعاصر مهطبعة الجمهورية-دشقق-طا-

بنية القناع في القصيدة امعاصرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أفوزجأ"

ثانياً: استثلهام القتاع:
تتوّع استخدام القناع في الشعر العربي المعاصر بين الجزئي والكلّي، والاستدعاء و الاستلهام، والاستخدام المتوازي أو المتعارض. أما الاســتخدام الجزئي فهو لا يمتّّ إلا على جز ء من بنية القصيدة، فيتماهـى الصوتان هــن خلال الحديث بضدير هفرد المتكلّم "أنا"، ولكن هذا التماهي يظلّ في حيّز هن القصيدة طويل أو قصير، لكنّه لا يشملها، وهو استشـهاد على معاناة يعــيش فيها الثناعر ضدن القصيدة الغنائية، ويجيء استدعاء القناع حــين يتلــبّس القتاع الثشاعر، فلا يظهر صوتـه ولا شخصيته و لا هلادح تجربته، وتهــيمن الثخصية التي نتّع بها، و هذا كثير في شعر الرواد، وبخاصة فـــي شـــعر البياتي وأدونيس. أكـا استلهام القتاع فهو حالة دغايرة وأنضـج فنيّاً، فالثشــاعر يتلّبّس القتاع، وتهيمن شخصية الثاعر وتجربته ورؤاه، ويهـيمن الحاضــر على الماضي، ويصبح القناع وسيلة در امية، و هذا دا يطـح إليه الباحث في هذه الدر اسة.

ويجيء استلهام القتاع في شعر الحداثة في اســتخداهين كتغــايرين:
استخدام كتو ازٍٍ واستخدام هتعارض، ويهيمن الاستخدام الأول علـىى نقانــــة القتاع في الثعر العربي المعاصر، فيستخدم الثـاعر الحديث القديم أو لمحات
 قصيدته "لا تصـالح" و"مراثي اليمامة" في رفض الصلح المعاصـــر، فكانـــــ شخصية كليب وأقو ال اليمامة وسيلتين للتعبي(") ر عن ذللك. أكـا الاستخدام المتعارض فهو أقلّ كن الأول، فيستخدم الثـــاعر فيـــهـ
 القديم ويضيف إليه، ونهة ــثالِ ــناع السندباد في قصيدة "رحل النهار" فهو

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 - سامح الرو اشثده-انتناع فى الشعر العربى الحديث(دراسة فى النظرية والنطبيق) - جامعة مؤتة- } \\
& \text { طا ط90-190 }
\end{aligned}
$$

```
    مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر م.r.t.
```

-هنا -ـُخفق في هذه الرحلة على غير عادته، للتعبير عن تمكن المرض في حياة السياب وتجربتة الثخصية.
 لا يزال يتحدّث بضمير مفرد المتكلّم، وإحساسات الثخصية المتتّع بها هي إحساسات الشاعر نفسه، ولكنّ الأصحّ أن يقول: إنه يخفّف من ذاتيته، ليضـع بينه وين ذاتيته صوت القناع وتجربته، ثم إن الثاعر لا يخلق وجوداً سستقلا
 شخصية در امية دنفصلة انفصالاً تامّاً عنه، فتكون فصيدة الثخصية الدر امية خلقّا فنيّاً، وتكون قرن قيدة القناع تعبير اً فنيّاً . إن قصيدة القناع تتتمي إلى الجنس الغتائي الدرامـي،أو هــــي وســط بينهها، وحركة هذه القصيدة تتجه دن الدرامي إلى الغنائي، وهي تسير دـــن التعبير اللامباشر إلى التعبير المباشر، أو هي تعبّر باللامباشر عن المباشر،
 على تجربة الثاعر، وها القناع وصاحبه وتجربتة سوى وسيلة يتو سّل بهــا الشاعر للتعبير عن ذاته، والمعنى الصريح علادة على المعنــى الضــــنـي، ولذلك هما مرتبطان متفاعلان: القناع /الشاعر طالماضي /الحاضر $ا ل م ع ن ى ~$ الصريح/ المعنى الضمني، ولذلك يجيء القناع و الماضني والمعنى الصـــريح على السطح، في حين نتركز ذاتية الثناعر فـــي الـعـــق، وهـــي الأصــلـ والأساس، ولذلك تكون قصيدة القناع غنائية أو لاً ودرادية ثانياً. كما أن هناك عوامل مختلفة ومتداخلة دعـــت الثـــاعر العربــــي المعاصر إلى استخدام القناع، وأولها العو امل السياسية والآجتماعيــة، فمـــن

 يسوقون من خلالها آر اءهم دون أن يتحمّلوا وزر هذه الآر اء، فتواروا خلف

بنية القناع في القصيدة المعاصرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أنهوزجأ"
أفنعة من التراث ليمارسوا مقاو متهم للطغيان والتخلّف، فإذا أصوات المتنبي وعنترة والمعري ('). ، وثانيها العامل الفنّي، وهو الأهمّ، ففيه إضناء مساء مسحة من الموضو عية والار امية على القصيدة الغنائية، فاستعار الثناعر المعاصر بعض تقانات الفنون الموضو عية الأخرى، كفنّ المسرحية وفنّ القصـة وفـنـن
 القص وتعدّد الأصوات والمونولو غ الداخلي والمونتاج، ثم لجأ بعد ذلك إلــى استخدام الثخصيات التراثية، بصفتها معادلاً موضو عيّاً لتجربتـــه الذاتيـــة،
فاتخذها قناعاً يبث من خالهه خواطره و أفكاره (Y).

وقد استطاع الثاعر أن يعبّر من خلال القناع تعبيراً غير مباشر عن

 الموضوع توظيفاً معاصر اً، واستعار ثلاثة من ملامح شخصية أمرؤ القيس - الملك الضليل صاحب (اليوم خمر و غدآ أمر ...لا صحو اليوم و لا ســـر غدآ) - الملك ضاع ،و الملك قتل، والإرث زرته رياح العصــبـية القبليــة ، ليصوزّ معاناته في سبيل بعث أمنّه، فالملك رمز للعذاب الأي يعانيه الثنعب الجائع، وتشير التضحية إلى الشاعر الذي اضطهن وألبد وند ونتشرّد، فهو يموت من أجل فكرة لا تتتهي بهوته، لأنه يعيش في وجدان الآخرين:
( () انظر : زايد د.علي عشري ـاستعاء الشخصيات الثنراثية في الشعر العربي المعاصر -منشورات


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.r.م

$$
\begin{aligned}
& \text { وززِّعْتُ مـا بينْ "الدَّخُولِ فحَوْهـــلـ" }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والرَّمَلْ مـا يُسـنـــفَى } \\
& \text { يَخُطُُ مَلامِحِّ الأذِّكرى، } \\
& \text { وريـُِ عَاتِياتْ دَمْدْمَتْ } \\
& \text { و الثليلُ ( ناء بكَكْكَلَ } \\
& \text {.... }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كأنَّمـا } \\
& \text { قَ أمْطرَرتْ } \\
& \text { (جلمودَ صَخْرِ من علِ ) } \\
& \text { هي ثورة هُ .. لكنَّما } \\
& \text { أمسيت (نـاقِ حَنظل) } \\
& \text { هي ثورةٌ } \\
& \text { لكنمـا } \\
& \text { لغة المجاز عجيبةٌ } \\
& \text {... }
\end{aligned}
$$

وفي القصيدة قرائن تشير إلى أنّ التجربة المعاصرة هي المقصــودة،
 والذكريات ، وثمة صور للمجتمعات العربية الصـــحر اوية ، وهـــي التــي
تتضمّن الرمال والرياح و الليل ذو الطابع العربي الموروث والأمطار النــي هي رمز النماء تمطر الصخور ، وهذا يدل" على أن مشكلة الشاعر في البلاد هي الرزق و الوجود، ولذلك ظلّ يحنّ حنيناً روهانسيّاً إلى الحرية.

بنية القناع في القصيدة المعامرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أنهوزجأ"

تُظهر القصيدة العلاقة بين السلطة والمواطن مع ما تحمله دن دلالات على التهاون و الانكسار و الضياع .. ليتقاطع الثـاعر دعها نصـــيآ ويلبســــا قناعآ يتحدث من خلالها عن ضياع الوطن بين العصبية القبلية وحب التسلط والسلطة ، دعبر آ عن الحاضر من خلال الماضىى عن طريق ربط العلاقات، وترك البوح المباشر و البكاء على الماضى / الحاضر بكل مـا يجتاحه مــن آلام وأحزان شكلت خيبة أمل كبيرة لدى الإنسان العربى الذى يشعر بالغربة و الضياع ، وهو فى وطنه .
الطُّرُّ أوكُلْها الجراحُ ،
وضَيَّعَتْبي

- يـا رِّاقَ - الْبقَاعْ

وتَنَاءتِ الأوطانُ عنِّي
و الثقبائلُ و والَيَاصَرِر ...
مَجْـــُ كِنْدَةَ ضَاعْ ! !
الوڤتُ للظُّفُ المُشُـَاكِس،

> لثليِّيُوب الداميات
> و للرِّيَّاحِ السَّافِياتِ،
> ولْاْخِلافِ،

اليومَ لا خَمْرُ ولا أَمْـــر
ولا ول....
كان الرِّهَانُ دَمَا،
فكيفَ يكونُ غيرُ دمٍ بدمْ


ثالثاً: تقتية التناص:
شكل النص الموازی/ المتتاص مع النص الحاضر كلألا يتجز أ ، من



استر اتيجية جمالية من خلال الألفاظ (لغة امرئ القيس ولغة الثناعر ) وفق قانون الإجترار بوضع الالفاظ كما جاءت فى المعلقة ، واخرى من خــلا لـا امتصاص الفكرة وإعادة صياغتها مع ما يتالاءم والعصر الحاضر . (الاخول فحومل ـ ناء بكلكل - جلمود صخر من عل )

حى الحمول بجانب العزل إذ لا يلاهم شكلها شكلى
مـاذا يشثق عليك من ظعن إلا صبائك وقلة العقل
مسنونة زرق كأنياب أغوال

شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكرو هة للثشم والتّقبيل
 دور امرئ القيس فى التعبير عن الواقع / الحاضر بـــالرغم مــن الأبعــاد الفكرية التى تحملها القصيدة.
الطُّرْقُ أوَّهُها الجراحُ ، وضيَّعَنْبِي
ـ يـ يا رفَاقَقُ - البِقَاعْ
وتنَّاءتِ الأوطانُ عنِّي
و القبائُلُ والثَيَّاصرِ ....
مَجْـــُ كِنْدَةَ ضَاعَعْ !!
الوڤتُ للظُّلُف الُمُثَاكِسِ،
و للثريّيَّاحِ السَّافِياتِ، الدامياتِ

وللْفِلافِ،
كما تُظهر قدرة الإنسان العربي الجديد على الخــرورج مــن المأســـاة وبعث حضارته، فإن القناع لا يعكس التتاص من حيث هو تناص؛ لأنها يقوم على علاقة نداخل وتفاعل بين نصيّن أو أكثر، يوضح هذه العلاقة في كــلـ


بنية القناع في القصيدة المعاصرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أنهوزجأ"
قصيدة القناع محوري، يثبت حضوره في بناء النص كله، ويظهر في كــلِّ جزء دن أجز ائه، حيث يمارس توتر اته الداخليّة العميقة في كــل ســياقات النص، ويبرز بين بنية وبنية أخرى في القصيدة الواحدة. هـــذه اللــوترات الناتجة عن استخدام لغة الغياب، نؤدي إلى توليد مستمر للشاعريّة في النص المقنّع، و إلى تدفقها في سياقاته المختلفة.
وتبدو علادمات المفارفة الأخرى واضحة. ففي حين نجد التتاص فـــي
 تحديد تضـاريسه في جز ء أو أجز اء هحددة دن بناء القصيدة. كمـــا يمكـن
 المخاطبة في النص، حين يتو جه الثاعر بالحديث عــن هــذه الثخصــية، أو إليها بتحوير دسرودها الشعري أو النثري أو القر آني فــي ســياق هـــن سياقات النص. و على الر غم دن أن وجود هذه الاقتباسات والإحالات الجديدة في النص يلغي ارتباطانها بنصوصـها بكون تحولها إلى جزء علا يتجز أ مــن النص الجديد، فإنها تستقر -هـع ذلك- في دستوى من دســتويات الــنص، يسهل تعيينها فيه، ويمكن تحديد انتماء هذه المسرودات المحوّزة للشخصيّة. في حين يتحقق التتاص في قصيدة القتاع في بناء النصر المتكامل، كحةـــة اختر اقــاً وحضور اً في كل مستو يات النص، دتداخالًا و متفاعلاً دـــن بدايـــة النص حتى نهايته، فهو وجود يصعب دعــه الــتكهّن بانتنـــاء الإحــالات والاقتباسات والأفكار المحورة إلى الثخصيّة التراثيّــة أو إلــى شخصــــيّة الثشاعر؛ لأن الثخصيّية الموجودة في النص لا تعكــس شخصـــيّة الثــــاعر أو الشخصيّة النر اثية، بل هي شخصية الفتاع؟ و عليه فإن هـــذه الإشـــار ات الا والإحالات والتحويرات، إنما تتتسب إلى القناع وحده. فإذا كان القناع ينهي علاقته بالثشاعر وبالثخصيّة التز اثيّة، ويترجم عن نفسه، وكذلك النص الذي لا يمثل النص التر اثي، أو النص المعاصر فبل تداخله دعع، فإن التتاص في قصيدة القناع لا يمثّل إلا القتاع، لأنـه يلغي انتماء النص للنصوص الســابقة،



وظائف جديدة، ولا تكثف عن سالالات انحدار اتنه فــي نصــوص أخــرى إلا بالكر اءة النصيّة الفاحصة.
إذن، تتسم قصيدة القناع بكو نها تتهج تداخلاً دتتاغهاً، ينفي تشكلها دن نص واحد، وهي عالامة تميز ها عن غير ها من القصـائد الأخــرى، لأنهــا قصيدة لا تثوم إلا على التتاص، ولا تتبني إلا تحــت ظــــلا نــص آخــر أو نصوص أخرى، ولا يمكن أن نقتفي أثنر ها إلا من خلال تفاعلها هع آثار نصوص أخرى. فالنداخل الحادث بين الثـاعر وشخصيته الثتراثيّــة يصـــل بالتتاص إلى حالة التماهي، ويصل بالتتاص إلـى أعلــى درجاتـــه، بحيــث لا يمكن له أن يتم إلا بالانفصال الجذري، والتتكر التام للأصـــول الســـابقة
 خاصيّة الذو بان والانصهار هع التجربة المعاصرة، ويعــوق انتقالــــه إلــى دستوى التماهي دعها، دما يفقد قصيدة القناع أهم شروطها الرئيسة. فإذا كان
 قصيدة القتاع لا يترك أثر اً دستقلا لو لودده، ولا يُظهر دلائل تؤكد انتــــاءه لغير النص المةتّع، وتقربّبنا كل استدلالات التعرف عليه إلى انتمائــــه إلــى قصيدة القناع نفسها، و إلى القتاع ذاته. ولا يقف اللتاص في قصيدة القناع عند تلك الحــدود التــي عرفتهــا قصيدة الاستدعاء العادية، أو عند تلك الحدود التي عرفناها سابقا في قصيدة القناع، بل ينطوي على نتاص في الوعي و المو اقف والرؤى والدلالات، وهو تتاص يتعلق بالمعرفة الإنسانية وبالنقافة اللتراثية و المعاصرة، حيــث تبـــــو الشخصيّة التز اثيّة في قصيدة القناع، كأنها نصٌ سيميوطيقى مليء بالعالامات والإشارات المعرفيّة و التقافيّة والاجتماعيّة التي تلخص الخبــرة والوجـود الإنساني لتعيد صياغتها بتداخلها هع علادات الشاعر المعاصرة ودلالاتــه، في عمليّة يسهم التتاص فيها بإعادة إنتاج هذه النصوص بكل ها تتطوي عليه هن وعي ومعرفة وتقافة وتصورات، تتجمع في نص واحد دغاير، ينطـــوي على كل هذه السمات، ثلك التي لا تصور انتماءه لثيء خارجه، بل تصور

بنية القناع في القصيدة امعامرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أهوزجأ"

انتماءه لذانه المةنعة. الأمر الذي يعني أن التتاص في قصيدة القناع يــرتبط بموضو ع الإنتاجية الثنعريّة والمعرفية وبالخبرة الإنسانية؛ مدا يحولنا إلــى دينامية كامنة في القصيدة تطر حثـــكالات سياســـية واجتماعيــة و تقافيــة و إيديولوجية، وتصو غ تصرورات تطمح إلى تغيير الو اقع، وتتجه نحو هقار عة السلطة ومخاطبة الناس؛ لأن الـودة إلى الماضـــي هنـــا اســتلهام لإحالتــــه للحضور، وليس للغياب ذاته؛ فالتتاص يـهذ لتحوير الغياب، وإعادة إنتاجه في شكل الحضور المتفاعل. و هكذا يهــدم اللتـــاص فـــي قصــيدة القنــاع اللصوص، لا لقطع جذور ها، بل ليعيد بناءها ويعيد إنتاجها إعــادة كغـــايرة تنتظم في علاقة وفي نظام جديدين. فاللتاص بتو اصل في امتدادات القصيدة، ويستطيل دــــع الــــتطالاتها. والتجربـة بعينها من التجربـة نفسها، ينصب اهتمام الشاعر علــى شخصــــيّة واحدة لاستخدام دلالاتها التر اثيّة متداخلة دع تجربته المعاصــرة، تتفاعــل وتتو اصل حتى نهاية القصيدة، دون أن تظهر القصبدة مستويات متباعدة في كل دستوى من دستوياتها، فنحن لا نستطيع أن ننسب كلمات دثــلـ: "ســشط اللوى"، و "قفا نبك"، إلى الثخصيّة اللتر اثيّة نسباً يفصــلها عــن تفاعلاتهـهـا الجديدة، ويمكن أن نلحظ ذلك في قول الثناعر : في "سِقْطِ اللِّوَى"

## بُلِّْتُ مَفَألَّي


بَلْغتُ اليومَ مُنْحَرِّ
وكلُّ الأمنيـاتِ اليومَ في . .
سِقِطٍ المتـاعْ
، نـاءت بك الأيامُ
واشنتطَّ المسبيرُ عن القِراعْ
أسميتُه وطناً وأسْمْوه "البتـاع"

```
    مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر •r.r.م
```

ويتخذ الثاعر تجربة اللـك الضليل ركيزة ليعبّـر بوســاطتها عــن إحساساته وطموحاته وتجربة الاغتراب التي يعيش فيها الإنســان العربـــي المعاصصر
نجد الشناعر في القسم الأول من القصيدة هارباً يطلب النجاة، ويتداعى في رأسه صونتان:
صوت الطغيان الأي حلّ بالبلاد العربية ، وصـوت هذه الــبلاد فـــي مجدها السالف، ويتصار ع هذان الصوتان في داخله، وهو يجتاز المسافات،

 يضـجّ في داخله يدفعه إلى التضحية.
 الأوطان، وعلى الرغم من ذلك كلّه فإنه يطمح فى تحقيق طلمه المتتــامى ، وتحوّل أساه إلى تمرّد على الواقع المتخلّف، وظلّ يحنّ إلى عودة العدالة. ماذا تُراهُ يَجُبُ أوصتالَ الأستَى،

يُنْهُي شَتَاتَ النافرينْ هِ

ولاَنَ نَزْوْ المُتُرفينَ إلِّى .
شِقِاقَ الثَّائرينْ !
هي ثورة العدلِ
والذات الثناعزة تتخذ من شخصية امرؤ القيس فناعاً من خلال صفات خارجية وو اقتية تاريخية محدّدة، ليعبّر عن موضور ع يتصل بـه. أما الدو افع
 أطلقها على التناع هي من إحساساته وأفكار ه، وإن كان بعضهـا مستدداًا كــن
 الحيلة على الدستوى الفردى:

يا ايهها الضليل مـا أضناك غير فرادة
تمنيك من ألثق الحروف الثيد
يردفكك المجاز إلى مجاز
لا عدت معشوقاً ولا...
مجد بن كندة عاد
ضيعت مـا بين القياصر والعشائر والمفاز
ومنها صورة ضياع الوطن على يد حفنة من الناهبين للثروات:
ضلت مسارات الرؤى
وتباعدت أحلامنا
.تهنا وتاه بنا المسير!!
نامت عيون القائلّين،
الناهبين كنوز كندة،
وأستبد بك
الأمر العسير
ومع ذلك لا تخلو هذه الشخصية الطويلة من عيوب في استخذام القناع ع
استخداماً فنّياً، فيرفع الثاعر القناع عن وجهه ليعبّر عن تجربتـــه تعبيــراً

> مباشر أ

من خلال فرض رؤيه التثـاؤمية فى استحالة تغيير الو اقع بالرغم من
وجود المرجفين
يستحيل الثأر فى الزمن الهجين لا تستجيب عدالة للمبق

إذ عرج الضمير
والشاعر فى هذه القصيدة لم رفع القناع عن وجهه ، ولم يتخذ دور المعلّق على الأحداث
ينهج الشاعر في هذه القصيدة نهج المونولو غ الدرامي، فالصوت الـوت الذي


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.r.
 الو اقع الاجتماعي بسخريـة دأساوية، ويتماهى، ويتتـــاص نصنـــه بالتــاريخ، فيذوب النص الجديد بالنصس الغائب، فيؤسّس الثاعر بالقناع در امية القصيدة

على غنائيتها (').
كما أن النتاص يتو اصل في امتــدادات القصــيدة، ويســتطيل مـــع استطالاتها. و التجربة بعينها هن التجربة نفسها، ينصب اهتمام الثشاعر على شخصيّة واحدة لاستخدام دلالاتها اللتر اثيّة متداخلة هـع تجربتــــه المعاصـــرة نتفاعل ونتو اصل حتى نهايـة القصيدة، دون أن تظهر القصــيدة دســـتويات هتباعدة في كل مستو ى من دستو ياتهها، فنحن لا نستطيع أن ننسب كلمـــات مثل: "قفا نبك"، و"جلمود صخر دن عل"، إلى الثخصيّة التز اثيّة نسباً يفصلها عن تفاعلاتها الجديدة، ويككن أن نلحظ ذلك في فول الثاعر : ....

## بَلْتْ اليومَ مُنْحَرَري

وكلُّ الأمنياتِ اليومَ في . .

## سِقِط المتاعْ

...

أسنـــفاً يَبِينُ على النَّحُومِ
كأنمّا
قد أمْطْرَتْ
(جلمودَ صَذْرِ من عل ) .


بنية القناع في القصيدة العاصرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أفهوزجأ"

ويذهب الباحث الى أن ثمة عيوب فنيّة في استخدام نقانة القناع فـــي
هذا النوع من القصائد فى الشعر العربي المعاصر، وربما عادت هذه العيوب إلى أمور سن أهكّها:

- استخدام تقانة القتاع استخداماً جزئياً في العمل، ولذلك تكون الثقانة تشبيهية و ناقصة، و لا تؤدي وظيفة فنية عالية، ولا نترك أثنر ها في المتلقي، كها تترك قصيدة القناع، ثم إنّها تخرج من هذا البحث لارتباط القتاع بجزء كن النص، و هذا كثير في شعر الرواد وتابعيهم. - أن يظلّ الثاعر أسير الصوت الغنائي، وأن تكون علاقة القتاع في النصر خدعة ليست فنيّة، فلا يوازن الثـاعر بين تجربته وتجربـــة صـــاحب القتاع، ولا يتداخل الصوتان، ولا يتقاطع الزمنان، ولا يستطيع الثنــاعر أن يخر ج عن همّه، فإذا حذفنا اسم القناع لما خسرنا شيئاً، و هذا ما يمكنـنـا لأن نجده في بعض قصائد البياتي و علي الجندي وأدونيس وسو اهم من التابعين. - أن يظلّ الشاعر أسير الدلالة التراثية في القصيدة كلّها أو في أجزاء هنها، فيكون التعبير عن تجربة شخصية القناع راجحاً على التعبيـر عــن التجربة المعاصرة، وبذلك يغدو القناع غايةً بدلاً من أن يكون وسيلة، و هـــذا
 استوحاها دن عشر وصايا جاءت في سيرة الأمير سالم الزير مــن كليـبـ المغدور إلى أخية، ليعبّر عن الواقع العربي المعاصر، وقد سارت قصــيدة القناع بشكل جديد وشفاف، وتداخل صوت الثـاعر وصوت كليب القتاع إلى أن جاء الدقطع الثامن، فإذا صوت كليب يبتعد عن صوت الثاعر، ويتر اجع إلى زمنـ، ويقترب من الحادثة التاريخية، فظلْت الوصية الثامنة اســـترجاعاً لوصية كليب، و هذا قسم من الوصية الثامنة وآخر سبقه مباشرة من الوصية السابعة:

لا تُصالحْ،<br>إلثى أن يعودَ الوجودُ لاورِتِهِ الدائرَهْه:

النجومُ.. لميقاتِهِها

الطيورُ.. لأصواتها
و الرّمـالُ.. ـلذّراتها


## (وتحاملت،

حتى احتملْتُ على ساعديّ،
فرأيتُ: ابن عكّي الزّنيمْ
و اقفاًا.. يتشثفّى بوجهِ لئيمْ
لم يكنْ في يدي حربةٌ،
أو سلاحٌ قَيمْ،


- أن يرفع الشاعر القناع عن وجها ليتدخل في شؤون القنــــاع، ويصــرّح
 اعتراف من الثناعر أن تجربة شخصيته القناع التي وقع اختياره عليها لم
 بتوزيع الحكم والأمثال التي لم ترد على لسان شخصية القناع، فينقطــعـع خطّ سياق القصيدة، ليفسح مجـــالا لصــوت الثــــاعر معلنــاً دنظــور ره الإيديولوجي أو رؤيته في هذه القضية أو تلكى، ويمكننا حذف هذه الحكم والأمثال والمو اعظ دون أن يؤثر ذلك في سياق النص.
 الثاعر الأوربي الذي انتقل نقلة طبيعية من قصيدة المونولوغ غ الــــرامي
إلى قصيدة القناع
(1) أكل دنتل - الأعمال الشعرية الكاملة -ـار العودة-مكتبة مدبولي-سيروت-القاهرة-طץ-1910-1 ص

بنية القناع في القصيدة المعامرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أثهوزجأ"

- ومنها أنّ الثناعر العربي المعاصر ما زال يطمح كأســالافه إلــى حجــ القصيدة، فقد كانت البراعة والفحولة في الطول عند القدماء، ولم يختلف
 تستدعي الطول، ولكنّه الطول غير المتر هلّل والزائد عن حجمه، ولـــــلكـ نجد استطالات هنا واستطالات هناك، فاتسمت قصيدة القناع بشكل عــام بالطول، وفاقت في طولها عند بعضهم طول القصائد الطوال في الثـــعر العربي، ومنها بعض قصائد علي الجندي وأدونيس والبياتي، وإذا وضعنا في الحسبان أنّ الثشعر تكتيف وإلماع و إيحاء فإننا ندرك جناية التطويــل القصدي بما يتلازم من مقاطع زائدة و غير موظّفة في نسيج القصيدة. وربما كان لانتقال الثناعر العربي المعاصر من الثـعر الغنائي إلــى قصيدة القتاع سبب في وجود هذه العيوب، ولا سيّما أن الثـــاعر العربــــــي يذهب حتى يوم الناس هذا إلى أنْ الثعر فوق الأجناس الأدبية الأخرى، وما
 الناقد الأولى والأخيرة أن يكون طليعيّاً ومخبريّاً، وأن يحاسب ويصف العمل
 مقبولة، ولكنّ معظم دارسي قصيدة القناع لم ينهج هذا النهج، فيشعر القارئ الجادّ أن هذا اللارس أو ذالك يلوي عنق النص لمديحه أو هــديح صــاحبه، وكأنّ وظيفته محصورة في إرضاء هذا الثناعر أو هذا الاتجاه أكتــر مــن حرصه على تفكيك النص وتثنريحه ووصفه.


## خانتمة:

حاولت هذه الدر اسة دن خالِ تقديم قر اءة نقدية لقصيدة " أقوال جديدة لامرئ القيس " الوقوف أهام شكل فنى حداثى للشـــعر المعاصـــر ارتــبط بالمغايرة و هجر المألوف والمباشرة والتقريرية ، هرتكــز اً علــى تقانـــات هضمونية وبنائية ساعدت على تخفيف حدة الغنائية المترتبة على هيمنة أنـــا الثاعر وو قوفه موقف المناجاة والخطابية، حيث وجد الثناعر فى التتكيلات

 المتردى ، و عبرت عن هم الأنا العربى ، وقدمت تأملات الذات المغتربـــة عن الو اقع أمـالْ فى حل وخلاص حين يتحرر العقل من سلطة الجهل و التسلط والجمود وقد توصلت الدر اسة لنتائج يأتى فى دفـى ونتها. أ- أنّ بعض الثعر اء المعاصرين قد استفاد من نقانة القناع في الـودة إلــى التر اث للتعبير عن تجربة دعاصرة، وإن فصيدة القتاع كو هي حداثيــة
 التعبير، فتخرج عن المباشرة والغنائية الخالصة و اللثقرير و الرتوب فـــي الإيقاع ووحدة البيت، وتتصل بـه، فتحيي بعض شخوصــهـه ورمـــوزه، ولكنّها حياة تخصنّ تجاربنا وعصرنا أكثر دما تخــصّ تجــارب تلـــك الثخوص والرموز و عصر ها، ويستخدم الشتر اءء هـــا التــراث اث لأنـــه متأصل في دمنا، وهو يربط حاضرنا بماضينا وبمستقبلنا، فضلاً عن أن هؤ لاء الثـعر اء لا يتعاملون هع شخوص التراث كافة، وإنما يختـارون
 قصيدة القتاع عن جماعة الإحياء الذين حاولوا أن يعبّروا عن تجــارب التراث، وكأنهج يعيشون في الماضني. ب- يشترط في بناء قصيدة القناع النسيج العضــوي الموظـّف، فتـــــنـبط الأجزاء بعضها ببعض، ويكون لكل عنصر وظيفة في البناء العام، كما يشترط الإسقاط المناسب، فليس استخذام الأقنعة غاية في ذاته، و إنما هو وسيلة در امية لإضـاءة تجربة دعاصرة.

بنية القناع في القصيدة المعاصرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أفهوزجأ"
جـ - شاعر قصيدة القناع دتقّف بالضرورة، فهو يطوف في التاريخ الةــديم والأساطير والتزاث للبحث عن دتكأ أو دشجب أو وسيلة أو موقف يحمل
 يفكّكه ويحاوره ويحورّ في مداميكه، ويبني على أنقاضـه نصـّه الجديـــــ، ولذلك تكون قصيدة القتاع هي قصيدة التتاص و النص الغائب بلا منافس، فالنص الجديد يُبنى فوق طبقات لا نهائية من النصوص و ومن مداميكها، ويكون النص الجديد وليداً للنصوص القديمة، يحمل بعـض دلادحهــا، ولكنه دستقل عنها.
د- تطور قصيدة القناع طبيعي في اتجاه القصيدة الغنائيـــة إلــى الدر اميـــة والابتعاد عن المباشرة، وارتباط الذاتي بالموضوعي من خـــلا ربــلـ الغنائي بالدر امي والماضي بالحاضر، ولذلك ذهب صصلاح عبد الصبور إلى القول: "وربدا كانت قصيدة القناع هي دنخلي إلــى عــــالم الـــدر اها الشعرية" (') ، ولذلك كان استخدام القتاع وسطاً بين الغنائية والار امية، وبين الذاتية والموضو عية، فهو ذاتية دخففة إذا جاز التعبير، وتخفيفهــا بالتعبير غير المباشر، أما الثخصية الدر امية فمجالها غير هذا المجــال، ، و هي غير تابعة للثاعر و إحساسانه كما هي الحالة في ثصيدة القتاع. هـــــصيدة القناع هي شعر الوعي والصناعة، فالثاعر يختار بوعي كامل قناعه وتجربته، ويشذّب الحدث ليتتاسب وتجربته، وير اقب عمله مر اقبة

و - تكتسب قصيدة القناع بالتعبير اللآمباشر شيئناً غير قليل هــن الغغـــوض
 الأصوات وتداخلها وتعدّد مستويات القصيدة بين الماضــــي والحاضـــر
 هجالات التأويل، وتكون قصيدة القناع الناضجة قابلة لقراءات وتأويلات

لا نهائيّة.
(1) ديوان صلاح عبد الصبور، ص AN . .

مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر

المصـادر والمراجع:
اولاً مصادر (لبحث:

- عبد الجو اد خفاجى ،أقو ال جديدة لامرئ القيس،مجلة الثقافة الجديدة ،الميئة


ثانياً المرجع:
ا.أمل دنقل، الأعمال الثعرية الكاملة ــار العودة-مكتبة ددبولـي-بيروت-

Y.إحسان عباس-اتجاهات الشعر العربــى المعاصــر -(عــالم المعرفــة)-الكويت- $9 \vee \wedge$.
「「.جابر عصفور - أقنعة الثعر المعاصر - فصول- العدد الرابع تيوليــو
9191م.


ه.خليل الموسى- بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة ـ مجلة المو قف
الأدبي- اتحاد الكتاب العرب - دمشق -العدد جrr- نيسان 999 •
7.ديوان اهرئ القيس - شرح عبد الرحمن المصــطـوى- دار المعرفــة
بيروت-ط •r . . .
IqVr-ديوان صـلاح عبد الصبور ــار العودة- بيروت.V
^.ساهـح الرو اشدة-القتاع فى الشتعر العربى الحديث(دراســــة فــى النظريـــة
والتطبيق)-جامعةة مؤتة - ط1-909 (م.
9.الثـعر والثعر اء ــ ابن قتيبة - تحقيق أحدد محمد شاكر ــار المعارف-

$$
\text { .al } 9 \text { r }
$$

- . .طبقات فحول الشتعر اء-قر اه وشرحه محمود محمد شاكر -دار المــــنىـ

$$
\text { جدة- • } 9 \text { ام -المجلد الأول . }
$$

1(.عبد الرحمن بسيسو، -قراءة النص في ضـــو ع عالاقاتـــه بالنصـــوص


بنية القناع في القصيدة المعاصرة "أقوال جديدة لا مريء القيس لعبدالجواد خفاجي أفوزجأ"

Y Y 1 Yبد الرحمن بسيسو - قصيدة القتاع في الثـــعر العربـــي المعاصــر المؤسسة العربية للار اسات والنشر - بيروت - ط1-9991م .
٪ ا. عبد الرحمن بسيسو - قصيدة القناع أنموذجا- فصول -الهييئة المصــرية العامة للكتاب-مر7 1 اعا
§ ا.علي عشري زابد طاستدعاء الثخصيات النز اثثة في الثـــعر العربــي المعاصر -منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان كطرابلس
-يبيا-ط

$$
\text { 1 } 1 \text {.لسان العرب ـ مادة (قنع). }
$$

7 1 المجدي وهبه، وكامل المهندس - دعجم المصطلحات العربية في اللغـــة والأدب - مكتبة لبنان - بيروت - طب و 9 وام
.ـ IV - والنشر-

1 1 . معجم ألقاب الثعر اء - سامي مكي العاني - مكتبة الفلاح-دبى-طا$.19 \lambda Y$
 .1b

لخليل الموسى -الحداثة في حركة الثـعر العربي المعاصــر سمبعــة الجمهورية-دمشق-ط1-99191م

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.t. مr

