## المتغيرات التثكيلية فى الأعمال الفنية النسجية المصرية المعاصرة

مقّام من

أـد. منـال عبد العال<br>أسنتا النسيتع اليدوى - رئيس ششيم<br><br>جامعة القاهرة

أ.د. سنمية عبد المجيد
أسنتاذ الأتسيع اليدوى المنتفرع
كلية التربية الفّثية
جامعة حلوان

المتنيرات التثثكيلية فى الأعملل الثنية النسجية المصرية المعاصرة مقام من:

ا.د. سمية عبد المجيد
ا.د. منال عبد العال
هاف البحث :
التعرف على المتنيرات التشكيلية فى الأعصال الفنية النسجية المصرية المعاصرة.
فرض البحث :
حدثت تغيرات تشكيلية بالأعمل الفنية النسجية المصرية المعاصرة نتيجة لما وفره العلم والتكنوؤوجيا فى العصر الحديث من نظريات واتجاهات فنية وخامات وأدوات الثرت على فلسفة ومفهوم النسيج اليّوى .

حدود البحث :
يقتصر البحث الحالى على الأعملل الفنية النسجية المصرية المعاصرة ، المنفة يدويا خلال الفترة من 1985 إلى 2015 .

خفية البحث :
تعدت مجالات الفن الحديث ومداخله من خلال لغة الفن ، حيث تنوعت أساليب
التشكيل والآداء والخامات ، ويع فن النسيج أحد أفرع الفنون التثكيلية التى تميزت بتاريخ عاصر حضاره الإنسان على مر العصور المختلفة ، وتأثر بفلسفة كل عنصر من حيث التصميم والخامات وأساليب التثككيل ، مع إحتفاظه بوحدته وسماته وخصانتصه التى ينفرد بها وتميزه عن غيره من الفنون ، فهو أحد الفنون التطبيقية التى عبرت عن تراثنا وعكست العيد من عاداتتا وتقاليدنا ،من خلال أعمل فنية منسوجة بخامات بيئية وتتميز بدقة الصنعة والمتانة وجمال الشكل.

وساعدت النظريات العلمية والتكنولوجيافى العصر الحديث على إمداد الفنان بالعديد من المفاهيم والخامات والأكوات التى أثرت الأعمال الفنية النسجية تثكيلياً ، مع إحتفانها

بخصوصيتها الناتجة من الأسلوب البنائى للخيوط ، وها تحمله من فكر وقيم جمالية وتشكيلية فى ضوء المدارس والإتجاهات الفنية المختلفة .

وتواجدت الأعمال الفنية النسجية منذ أواخر القرن السابق وإلى الآن بشكل فعال فى حركة الفن التشكيليى ، حيث أقيم العديد من المعارض الخاصة بها وجاء كل منها يحمل فكر الفنان وإبداعاته معبراً عن أهمية هذا الفن ودوره فى نمو الحركة الفنية .

وتأثرالنسيج اليدوى بسيطرة الآلة فى العصر الحديث ، حيث تضاعف الإنتاج كميأ ، ولكن فقدت الاعمل الكثير مما كانت تحمله هن فن وجمال وتفرد ، حيث يعد الفن والجمال عنصريين أساسيين فى أعمال النسيج اليدوى ، ولذا اهتمت هصر بالنسيج كصناعة وفن تشكيليى ، فعلى المستوى الأكاديمي أنشأت الأقسام المتخصصة فى مجال صناعة المنسوجات بكليات الهندسة والفنون التطبيقية ، كما اهتمت بتكريس النسيج اليدوى بكليات التربية الفنية
، والتربية النوعية ، وفى هراحل التعيم الأسناسى .

وحفاظأ على تراث الفن النسجى قامت الدولة برعاية مراكز إنتاج النسيج اليدوى المنتشرة فى مختلف محافظات مصر منذ القدم مثل : 'مركز فور' بحافظة كفر الشيخ ، 'قرية نقاده "بأسوان ، و 'أخميم " بسوهاج ..... ، مع التأكيد على الحفاظ على تفرد كل منها . وأنشأت وزارة الثقافة " دار النسجيات المرسمة " فى حلوان من أجل طرح فن النسيع بأسلوب معاصر من خلال مدرسة مصرية لها أسلوبها المتميز وشخصيتها التى تتفرد بها ، هع الحفاظ على التراث الفنى بالتأصيل والدراسة .

وقام الفنان ويصا واصف بتجربة فريده فى حينها ، حيث درب مجموعة من الفلاحين رجال ونساء بقرية الحرانية على صياغة الخيوط ونسجها وفقاً التصميمات فطرية نابعه من البيئة المحيطة بهم ، وحملت مشفولاتهم سمات خاصة ميزتهم وأعطتهم الشهرة داخل البلاد . وخارجها

واقامت وزارة الثقافة الصالون الاول للنسجيات فى عام 2014 ، كدورة تأسيسبية اولى لفنون النسجيات ، حيث لم يسبق ان قدم هذا الفن فى فعالية تخصص له ولابدعاته .

ولتطوير وانتشار فن النسيج اليدوى دون أن يفقد هويته التى تمنحه التقرة على المنافسة بقوة محلياً وعالمياً ، باعمال فنية نسجية متميزة تؤكد التاريخ والشخصية والهوية المصرية فى إطار الأصالة والمعاصرة ، تقدم الباحثّتان من خلال هذا البعث تحليل لبصض الأعمال الفنية النسجية المصرية المعاصرة والمنفذه يدوياً للتعرف على المتغيرات التشكيلية بها ، وذلك وفقا للمداخل التالية :

- التصصيم وما يتضسنه من أصالة وإبتكار -
- الخامة المستخدمة وما تعكسه من قيم تشكيلية .
- التقنيات والأساليب النسجية ودورها فى إثراء القيم التشكيلية بالعمل الفنى - الصياغات التشكيلية النسجية وما تقدمه من حول جديدة بالعمل الفنى.

> أولأ : التصصيم وما يتضمنه من أصالة وإبتكار :

يع التصميم تخطيط لغرض معين ، أو خطة تصت فى العقل لشىء ما بغرض تتفيذه ، (1) (أى تحويل الوسائط إلى غايات

وعرف ريسويك " Reswick " التصصيم بأنه نشاط إبداعى يتضمن معطيات جبيدة ونافعة تتسم بالابتكار ، ويرى بوكر " Booker " أنه اسبتصار مسبق للشىءء المراد عمله Page " ' يستغرق من الفكر مايكفى للاحساس بالثقة فى النتيجة النهائية ، كما عرف " بيج " "التصميم بأنه وئبة تخيلية من وقائع ملموسة إلى إحتمالات مستقبلية " (2) .

ويرى "إسماعيل شوقى 'أن التصميم فى الفنون التثكيلية هو إبتكار او إبداع أشياء جميلة ممتعة ونافعة للإنسان ، فهو تثك العملية الكاملة لتخطيط شكل شىيء ما وإنشائه بطريقة ليست مرضية من الناحية الوظيفية أو الثفعية فقط ، ولكنها تجلب السروز والفرحة إلى النفس أيضأ ويع ذلك إشباع لحاجة الإنسان نفعيأ وجمالياً " (3)

[^0](AmeSea Database - ae -July. 2015- 0168)

ويعتمد المصمم فى عمله على إستثمار الحلول المتعدة التى يكن التوصل إليها من إستخدام أصول محدده هى عناصر وأسس التصميم ويجسدها فى عمل محسوس محققأ الههف المرجو دنه ، فالتصميم عملية عقلية واعية برغم دخول جوانب لا شعوية ها تلبث أن تندمج فى التخطيط العام للتصميم وتتريه بالحيوية والمرونة . وللتصميم بعدان بعد مادى وآخر إدراكى ، ونعنى بالبع المادى عناصر التصميم من( خط ولون وملمس ومساحة.)وغيرها، والبعد الادراكى و يشمل الوحده، والتوازن والإيقاع والنسبة والتى تمثل أسس التصصيم n (1) 'وبإختلاف المجال تختلف متطبات التصميم من حيث الخامة المنفذة والعناصر المكونة له والهدف منه ، ولكن مفهوم التصميم وأسسه ثابته لا تتغير فى جميع مجالات الفن.

ومها سبق نجد أن التصصيم بصفة عامة يمثل جوانب النشاط الإنسانى المبدع ، الانى ينتجه الفرد لإشباع إحتياجات إنسانية تتعلق بإعادة تتظيم ها يحيط به من أشياء ، بهدف تحقيق أكبر قلر هن القيم التشكيلية والمواءمة الوظيفية التى تتتاسب وهقتنيات التغير الحضارى للمجتمع ، فالعمل الفنى نتاج إبداع الفثان من خلال ثقافته التى تعكس عصره وبيئته ، فهو مرآه لالعصر من وجهة نظر الفنان ، ويتضح ذلك فى فن النسيج الئدوى المصرى المعاصر من خلال تنوع العناصر فى النسجيات المرسمة، فلم تعد قاصرة على الوحدات الهندسية مثل المثلث والمستطيل والأقلام الطولية والعرضية ، بل أصبحت الأن تحاكى اللوحات التصويرية ، من حيث زخره بالألوان والحركة واللظل والنور والتنوع ف فى الإيقاع

وأثرى بعض رواد الفن التشكيلى فى مصر مجال النسيج اليدوى بتصميمات جديدة ومبتكرة مثل الفنان " هصطفى الرزاز ’ والفنانة " سهير عثمان " ، ولكن تم تتفيذها آليا هن خلال بعض المصانع المتخصصة فى صناعة النسيج

وتتناول الباحثتان فيما يلى تحليل بعض الأعملا الفنية النسجية التى اهتمت بتنوع وحداثة التصميم هع الحفاظ على الهوية المصرية ، كما فى الصورة رقم (1) والتى توضح عمل فنى نسجى للفنان" إبراهيم حسن " والتى جمع فى تصميمها بين الأسلوب الوواقعى فى اختيار العناصر الأساسية فى التكوين والأسلوب التجريدى فى الوحدات الشعبية فى شكل الطيور والأسماك والأشجار، ويعكس


$$
\text { ( جامعة حوان ) كثبة للترببية الفنية - رساكّة دكَّراه ، ص } 43 .
$$

度 ： Hin

 －


$$
\text { (1) } \boldsymbol{\omega}_{1} \mathrm{~km}
$$

＂筩者＂者

居有
居

重


號
 ，A
 s．a الم据


صورة دثه (3)
وتوضتح الصورة رقم (4) عمل فنى نسجى من تنفيا أعضاء هدرسة ويصا واصف بالحرانية ، إستمد الفنان تصميمها من الطبيعة المحيطة به دن أشجار ونباتات وزهور مختلفة الأشكال ، والسحب فى الخلفية ، ونسجت بخيوط الصوف البلدى المصبوغ بدرجات لونية متعددة ، مما نتج عنه تتوع فى توزيع الإضاءة ومناطق الظل والنوز ، وتأكيا للحركة الناتجة من الخطوط اللينة فى أفرع الأشجاز وأوراق النبات .

وإختلاف اششكال الثباتات ومساحتها أحدث تتوع فى الاليقاع وأكد الإحساس بالحركة ، فالتصميم زالخر بالقيم التُعيرية والتشكيلية النابعه من فطرية الفنان وتلقائيته فى التصميم .


صورة آث (4)

الأسجهبات الفرسمة










(5) 山元







(6) A. 3 m






 .

(9) 小的






 +


$$
15 i+40
$$




 $-2120$

(9) صرنة
:



















اليسار الثى أسفل مع معالجة أطرافها بغيوط الصوف الصناعى باستخدام أحد تتنيات الحياكة ، مع تثبيت شريط نسجى في الوسط .
نجحت الفناثة في تحقيق الثتعايش بين الخامات المستخدمة ، وأدى الالختلاف بين الخامات إلى
 الخامة والتصمير ، وكذلك مستويات متعدة البروز


صورة زهم (10)
وإستطاعت الفنانة في عمل آخر - صورة رقم (11) تحقيق رؤية فثبة مختلفة من خلال إمتخداد الخامة كوسبط رمزى مشثل فى الريشن كوسيط تشكيلى في العمل الفني التسجى ، ولـد ثبتّه ليقسم الععل فطرياً الى نصقين ، وراعت الفنانة في العصل التوافقى اللونى بين الريش والذيوط انصوفية المستخدمة ، وتحقق في العقل قيم ملمسية وإيقاعات مختلفة ، وقد شارك الوصيط في تحقيق فكرة الععل (صياح الديك وقت الثشروق ) .


صوبلة رفم (11)
و يتضح في عمل الفناتة ' سارة صفوت ' صوردَ رقم (12) رؤية مختلفة لتتاول خامة ليف النظيل البيئية حيث إستخدمت كبديل للسداء ، وإستطاعت الفقانة برؤيتها الإبداعية صياغة الخامة

尾


 ول大aلية ثاتجة＝

大考艮屏

（12）A） B ，

范 －ولم

 ملمصية ثتيجة

(13) هـر

ويمثل عمل الفناتة " رحاب أحد ذكى ' صورة رقم (14) رؤية معاصرة للفن الشعيى + فالفقناتة
إستفادت فيه من إحدى المنتجات البيئية سابقة التجهيز المتوڤرذ في محافظة ألسيوط وهى طبي


عليه مستغة طبيعة طبق الجريد وماتتيحه من إمكانيات في ثذا الصيد . و إستعانت الفنانة بوحدات هن الخرز الخشبى وحقدات بلاسنيكية كمكـلات في هنا العمل • وحقّق التعايش بين الذالمات قيم ملمسية وإيقاعات متعدة ، كسا أهى إلى تعدد مستويات البروز على


صورة رفّ (14)



all
屏
Litin －N1－
A ，小四




（13）Mitar




 ،

(17) el bun

等 جايد

 .

艮屋


وتحلو


（18）A）

空


位 عi الـحا

 ，


（19）か6～～
相 لund 7 حس管

（3）det tm
Cliak ，艮










(21) , 山! un

كذلت يتشاح في المعل الآخر
وثير لl لتحيية في لالمل .





I！＋＋
 الـستخـة



［22］正百
（ 24 － 23 ）（隹
 RU ． ش $\frac{1}{1}$ ה

隹艮




وإسنطاعت الفناتة • هبة الشوشانى " صورة رقم (25) التوليف بين أكثر من خامة
 ، واستخدمت فيه خامات الصوف الصناعى والحرير الصناعى والخيوط الزخزفية بالإضافة التى - إستخدامها الجلا الصناعى واغصان الڭشجار وحلقات البلاستك والأخشاب كوسانط لالتشكيل ويتضح فى العطل تعدد المستويات والمهلامس ، والإيقاعات المركبة والوحدة في التكوين ، كما تحققت علاقة تكاملية بين الشكل والأرضية.


صورة المّ (25)
والعمل الثفنى صورة رقم (26) للفقانة " مريم فرج ' يمثل هذا العمل رئية معاصرة للعمل النسجى ، حيث استخدمت الفنائة في هنا النعمل النتوليف بين الخامات النسجية والوسائط لتحقيق رؤية تعييرية عيرت فيها عن أحد الموضوعات المصتوحاة من لطبيعة ، ونيّن الثعل باستخدام خامات الصوف الصناعى والخيوط الزخرفية وقصاصات من بقايا الأققشة بالإضافة إلى إستخدام أغصان الأشتجار في التشكيل . تحقق في العطل قيم ملمسية نتيجة

لتئوع الخامات المستخدعة ، كما تحمقت إيقاعات بركبة و تعددت مستويات البيرز على - الیطع النسجى

(26) Hind

و تتاولت الئناتة • غادة عب المنعم ' الومبط فى العطل الفنى صورة رقّم (27) برفية تثيكيلية تقمد على الخصائص الحسبة والتقنتية للخامة لإضافة قيّة جمائية وأيعاد
 حيث تميزت بتاثثرات لونية شبه رخامية لتى نصل إلى درجة الثمفافية فى بصض الأجزاء عثد لسقاط الضوء عليها ، ولَطعت رقعة الجلد على ئكل شبه مريع ليتعايثن مع الاطار الذارجى للععل ، مع احذاث بعض الاتحناءات والثطعات غير المنتظهة فى الضلع الأسفل منها ليكسر حدة الخط المستقيم ويتعايش مع الخلفية ، الثى تتمثل فى المستوى الأول بن العمل والمئذة بالنيوط الزخرفية والأنيوبية باللون البيع بالتسيج سادة 1/1 والسوقاكه مع إضافة بضض العثد من الاسلاك النحاسيبة على مسطح الأزضية لتحقّق تتوع فى الاليقاع والطلسس .


التصورة
ثالثاً : أساليب التعاشق النسجى ودورها التشكيلى :
وأصبحت أساليب التعاشق النسجى المختلفة أحد مصادر تشكيل الأعمال الفتية المعاصرة ، فقد ساعد على زيادة فرص التجريب فى النسيع إستنذام مجموعتين متعامدتى التقاطع فى عملية النسيع معا يؤدى لتعاشقهها بأساليب متعددة يتميز كل منها بمظهر سطحى مختلف عن الآخر ، حيث تذوب العناصر الجمالية لكل من فتل الصداء وخيوط اللحمة، وينتج تشكيل مساحى جديد ، ويكون متأثراً بنوع وخصائص الخامة ، وأساليب التعاشق. و يتضح ذلك فى الععل الفثى صورة زقم (28) ثلفنانة " سمية عبد المجيد " وهو يمثل معلقة نسجية بلون واحد ، ويتحقق بها الثراء التثكيلى من خلال الثتوع فى أساليب التعاشقى وتخانات الخيوط , وقد نسج بالصوماك الزفقى ومقلوب الصوماك فى هنتصف التصميم بمساحات حرة غير منتظمة ، ويحيط بها الثتركيب النسجى الساده ، وأسلوب اللحمة الحرة ، مما أحدث ثتوع فى الملامس والمستويات ، والنسبع بأسلوب الثلحمة الحرة فى الجزء الذارجى أحدث مساحات فراغية غير منتظمة ساعدت على اتتزان ووحدة التصميم .






 على سطع المثغولة , وأكثت الزحساس بالحركة الايهامية , فظهرت الأثكال وكأتها تسبع فی الفضاء المحسبط


 -
 عمل حشوات بين الطبيقتين بشكل منتط أو غير منتظم تبعأ التصميم .


صصورة

ويوضح الععل الفثى صورة رقّ (30) للفنانة " منال عبد العال" عمل منفذ بالسيوب




 -التول لالتشكيل الحر فى الفراع

(30) $\times 1$, a 2 - 0
 , "

(31) م) +1403

ए-i

 - عa届
 A Hent ditib

(20) 24
 لנach cit
和 الو أي
 - .



(33) $)^{5}, 3 / 20$

وظهر فی الاعمال الفنية النصجية المعاصرة الإشتمام بالسداء كعنصر تشكيلى ، كما يتضن فى
 أثر على المظهر المشطى للتقنيات المستخدمة فتظهر بشكل ديقي عغد تكائف خيوط السداء ، وبشكل أكبر عند تباعد الخيوط ، وتحقق تئوع وتتاغم فى الخطوط والحركة من خلال خيوط المداء المائلة ففى إتجاهات مختلفة وخيوط اللحمة المنسوجة بأسلوب اللحمة الحرة ، وأكد ذلك الأجزاء المنسوجه بمعاحات متتوعة بالتركيب النسجى السادة .


> عورنا لما (34)

ويتضح فى العطل الفنى صورة رشم (35) للفناثة • هيام الثوى • تأترها بفن المنيمال ، الذاى يديو لتجريد التعل من تعدد الألوان والتقنيات والخامات ، فإعتمد العقل على التركيب النسجى المبردى ومعكوسه محقڤأ إحساس بتلافع الحركه ، نتيجة للخطوط المنكسرو غير المنتظمة ، وأكدها تُثيف المداء ، المسذاثى بالثنيون الششاف .


صورة بدم (35)
وكثلك فإن الجمع بين أساليب تعاشق مختلفة ڤى العمل الفنى خاصة الثقفنيات الوبرية التى تعطى كثافة لالمنسوج مع تقنية الثبيكة الحقيقية والتّى تحقق مساحات فراغية وتعطى إحساس بالخفة ، مع الففرغات الناتجة من تشييف السذاء ، نتج عذه توزيع درجات الضوه على سطح الثعمل ، محققاً مساحات من الظظل والثور أكدت على بروز وحركة عناصر التصصميم كها فى عمل الفنانة • مرفت رفعت " صورة رقّم (36) .


رابعاً : الصياغات التشكيلية :
ساعدت سرعة الثتواصل ونقل المعلومات فى العصر الحيثي ، على اتصاع آفاق الرؤية بالنسبه لللفنان المصرى وشجعته على التجريب ، ومحاولة الاستفاده من خبرات الاخرين .


 Lu

 O. -



157 $\mathrm{Ha}_{4}$ Hall

N 4 corm
路为 دقا
N



 أحثث تنوع فى الثفراع وتوزيع الإضاءة وريطه حركة الشرازئط بين أجزاه الععل .

(39)


 ورلعت المنانة ربط الأجزاء المنسوجة دن حيث عناصر التنصميم وتوزيِ الألمان والتقنيات ، وتختف هيّة التصشير تبعأ ثتحريك الأجزاء .


 شيئة القعل تبعا لحركة الثيكل ونتطة التهلآتى .



(40) (

 على شكل معين متوازي الأضلاع مع إضافة إطارين معتين على مستويني متتاليين وريطكت الخيوط المدلاة والتمثنيات والثلوان بين أجزاء التصشيم .












وتوضح الصورة رقم (44) عمل للفنان " جمعة حسين " النسج على شبكة من السكك على هيئة مربعات بأساليب تعاشق مختلفة ، مما سهل تثكيل بضض الأجزاء بطع النسج وإضافتّهما للعقل على هيئة أشكال إسطوانية مما حقق تعدد المستويات وتتوعها .


النصورة ركم (44)
والعصل الفنى الصورة رقم (45) للفنانة ' مرفت رفعت " نسج على أطر مختلفة وتم تجميعها
لتحقيق تعد فى مستويات الععل وأشكالها ، وإضافة عنصر الإضاءه اضفى على التعل أبعاد تتكيلية جديدة ، واختلاف أسائيب التعاشق حقق تنوع فى الملامس ، كما أثر على توزيع الاضاءة . على سطح العطل


الصورة رمّم (45)

وإستخدمت الفظانة " غادة عبد المنعم " فُى الصورة رقم (46) الصبغات النشطة وألثوان
 نتج عذه تشيف المداه بسساحات غير منتظفة ، وكدله التتوع فى خطوط المبرد والمساحات الملونة أكد الإحساس بالحركة الإيهامية ، وتوزيع الإضاءاء عطى سطع العصل .

(46) ألصو (4)
 فكرة الععل، كما لعبت دورا تشكيلياً فى إبلاز حركة عثاصر التصصيم وإحذاث تنوع فى المساحات الففراغية وتوزيع الإضاءة ، وتحقيق البع الثالثـ الحقيقى.


المصرج

ويوضح العحل الفنى صورة زقم (48) للفناتة ' سنية الثبيخ ' دور اللحمات المضافة فى الثكوين وإيراز عناصر التصسيم وإحذاث تنوع فى الملاسس والخطوط والمسشاحات ، بسا يحقّق تناغم فى الحركة الايهامية عظى سطح التعل .


وهن الاتجاهات الحديثة التى تأثر بها الفذان المعاصر ، التجهيز فى الفراغ حيث لرتبط تصسيم العقل بالبيئة المحيطة وحركة المشاهد + ويظهر ذلك فى الععل المفنى صورد زقم ( 49 ) اللفناتة

 تسمح لحركة المشاهد داخل العمل ، وأجزراء فى الأعلى لتحقيق والتزلن التصميم ووحدته ، واستدت الفذانة عخاصر التصسيم وألوانه بن البيثة المديطة هعا ساعد على تعايش الععل داخل المكان .



مما سبق نجد أن فـّانى النتسيج المعاصرين فى محاولات دائمة لتقديم صياغات وأبعاد تشكيلية جليدة فى العمل الفنى النسجى .

نتائج البحث :

- حدث تطور فى الاعمال الفنية المعاصرة من حيث التصميم والخامة وأساليب التعاشق

والصياغات التشكيلية .

- تحرز العمل النسجى هن الإزتباط بالوظيفة كأساس لالتصميم العاصي
- تأثرت الأعمال الفنية النسجية المعاصرة بالنظريات العلمية والإتجاهات الفنية الحديثة
التوصيات :
- ضرورة متابعة فنانى النسيع للحركات والأعمال الفنية العالمية التى خرجت بفن النسيج اليدوى لآفاق جديدة أكدت دوره وأهميته فى الحركة الفتية التشكيلية العالمية. - الإستمرار فى رصد وتحليل المتغيرات فى الأعمال الفنية النسجية ، لتوثيقها ، والتعرف على مدى تفاعلها مع الحركة الفنية التشكيلية


## ملخص بحث

المتغيرات التشكيلية فى الأعمـل الفنية النسجية المصرية المعاصرة
يعد فن اللنسيج أحد أفزع الفنون التشثكيلية التّى تميزت بتاريخ عاصر حضارة الإنسان على مر الثصور المختلفة ، وتأثر بقلسفة كل عصر من حيث التصصميم وأسائيب التشكيل والخامات، مع احتفاظة بوحدته و خصانصه الثناتجة من الأسلوب اللبنائى للخيوط والتى ينفرد بها وتميزة عن غيرد من الفنون .

وتواجدت الاعملا الفنية النسجية منذ النصف الأخير للقرن السابق الىى الآن بثكل فعال فى الحركة الفنية التشكيلية ، حيث القام الععيد من فنانى النسيج معارض ففبية فردية ، كما شاركوا بأعمالهم فى المعارض الجماعية المقامة من قبل الجهات المتخصصة المختلفة ،كما أقامت ونارة الثيقافة " الصالون الأول للانسجيات " فى عام 2014 كدورة تأسسية أولى لفنون النسجيات، وجاء ت الأعمال الثفنية فى كل منها يحمل فكر المنان وابثعاتة ، ومعراً عن أهمية فن النسيج ودوره فى نمو الحركة الففنية التشثكلية ، ومدى تأئرة بما قـمة المعم من نظريات واتجاهات فنية حديثة، وما قدمته التكنولوجيا من خامات وادوات جديدة .

واهتمت الدولة بالنسيج كصناعة وحرفة وكفن تشكيلى ، فعلى المستوى الأاكاديمى أنشأت
الأقّسام المتخصصة فى مجال صناعة النشيج بكليات الهندسة والثنون التطبيقية ، وبتدريس النسيج اليدوى بكليات التربية الفنية ، والتربية النوعية ، وفى مراحل التعليم الاساسى .

وأنشأت الدولة ' دار النسجيات المرسمة " فى حلوان بهـف طرح فن النسيج المصرى بأسلوب معاصر، وللحفاظ عطى التراث الثفنى بالتأصيل والثراسة، كما قامت برعاية مراكز النسيج الليوى المنتشرة فى محافزات مصر منذ القدم مثل مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، وقرية نقادة بأسوان، . وإخميم بمحافظة سوهاج ، مع الحفاظ على الاسلوب المتفرد لكل منها

وللتعرف على المتفيرات التشكيلية بالأعمال الفنية النسجية المصرية المعاصرة خلال الفقرة من (1985 المى 2015 ) تقوم الباحثتان بتحليل بعض الأعمال الفقية النسجية من خلال الثماخل
-

- الذامات النسجية والوسائط التشكيلية وماتعكسة من قيم جمالية . - التقنيات والأساليب النسجية ودورها فى إثراء القيّم التشكلية بالعمل الفنى . - أسايليب التشكيل وما تقدمة من حلول جديدة ومتتوعة فى الثعل الفنى النسجى.


## Research summary:

## Artistic variables in contemporary Egyptian textile

Submitted by:<br>Prof. Sumaya Abdul Majid<br>Prof. Manal Abdel Aal

Textile art has been one of the distinguished branches of arts through the history of human civilization, influenced by the philosophy of each age in terms of design, methods and materials, while preserving its unity and characteristics based on the structural method of yarns.

Textile artifacts existed effectively since the latter half of the previous century until now in the art movement, where many textile artists exhibited in art galleries, as well as participating ingroup exhibitions, instituted by the Ministry of culture such as "the first Salon of textile" in 2014. Its artworks represented the styles and talents, reflecting the importance of the art of weaving and its role in the growth of fine artistic movement. Moreover, representing how modern scientific theories and trends of modern art, raw material technology and new tools was affected in this Exhibition.

The State paid special attention to the textile industry, craft and art, the academic departments of engineering and applied arts established a majors in industrial textile, And teaching artistic manual textile in the collages of art education, specific education, and schools.

The state Established "tapestry home" in Helwan in order to market the contemporary Egyptian art of weaving, and to study and preserve the authentic artistic heritage. It has also sponsored weaving centers deployed in the governorates of Egypt since ancient times, such as Fowa center of Kafr El-Sheikh governorate, the village Nakada in Aswan, and Akhmim in Suhag. While maintaining the unique style of each.

To identify the artistic variables of contemporary Egyptian textile during the period (1985-2015) the researchers analyzed some of the technical textile through the following entry points:

- Designs originality and innovation.
- Textile raw materials, artistic elements and its reflection on the aesthetic values.
- The techniques, textile styles and its role in enriching the artistic values.
- Methods of composition and what it offers of new and diverse solutions.


[^0]:    ${ }^{1}$-Horld.O.:The Oxford To Art : Clarendon, Oxford,1970 P.203.
    ${ }^{2}$ - Christopher Jones:Design methods,London,John-Cviley Sons Ltd.,1970,PP.3,4.

    $$
    \text { 3- إسماعيل شوقى : } 1999 \text { - الفن والتصصمير - مطبعة التعرالية للاوفست - القاهرة . }
    $$

