## الرؤية في شعر كصب بن زهير

## د. نهى محمل عمر

قسم اللفة العربية
كلية الآداب / جامعة الموصل

## ملخص البحث:

كشفت هذه الدر اسة عن رؤية كعب بن زهير التي تمثل موقفه الفكري والجمــالي مــن
الحياة و الثعر و العالم ، فكان شعره ينفذ إلى ما ور اء المرئيات ليخلق عالماً موحداً ومنــسجماً فلم يكن شعره مجرد وصف تصويري للطبيعة او سرد للإحداث بل كان شعره إبداعا ورؤية ، فقد تخطى كعب حدود الرؤية السطحية للأشياء نافذاً إلى أعماقها محاو لاً تبــصر ها وتا وتألـهـــا
 جديدة ليست على مستوى الموضو عات وإنما من حيث النظرة الثمولية للكون و الحياة و العالم، فكان الطلل لحظة تأمل في الحياة ونقطة توقف بين ماضي رحــل وحاضــر غيـر مــستقر ومسنقبل مجهول ، ومثلت الصحراء في عمقها و اتساعها الحرية والانفلات ، وغدا الحيــوان رمز اً للصر اع بين إر ادة البقاء و الفناء و الحياة والموت ، و انطلق من رؤيته للمـــر أة بوصــفها و الهـا رمز اً للمحبة والمودة وفي الوقت نفسه كانت سبب هلاكه وتعاسته .

## Vision in Ka'ab bin Zuhair Poetry

## Lect. Dr. Nuha Mohamed Omer Arabic Language Dept. College of Arts./ Mosul University

## Abstract: <br> The study reveals the vision of Ka'ab bin Zuhair that represents his intellectual and aesthetic attitude towards life , poetry and the world. So, his poetry goes beyond the visible to create a united and harmonized world. Thus, his poetry was not a mere photographic description of nature or a narration of events ,his poetry was a creation and vision. So, Ka'ab

transcended the surface vision limits of the things and penetrated through their depths in an attempt to have an insight and contemplation in and out of the things via the strength of mind and comprehension to give them a new meaning that emanates from his depths creating new horizons not on the level of the topics ,but on the comprehensive view of the universe ,life and the world .The ruins were a moment of contemplation and a standing point between the departed past and the unstable present and the unknown future. Desert, with its depth and vast area, represented freedom and the infinity.

The animal was a symbol of the conflict between the will of survival and mortality ,life and death .He started from his vision to woman as she represented a symbol of love and amity as well as she was the cause of his death and misery.

ب) ينظر : المعجم الفلسفي ، جميل صليبا : /\& • - -0.7 .

> تـوطئة:
> يعد مفهوم (الرؤية) من أكثر المفاهيم تداو لاً في نقد الشعر العربــي الــديث تنظيـراً وممارسة ، ولكننا نجد ان النقاد لا يتفقون على استعمال واحد لهذا المفهوم ، الأمر الذي ترتب
الاستخدام مع مصطلح (الرؤيا) ويتداخل معه في اغلب الكتابـــات النقديــة العربيــة الحديثــة

> العربي الحديث بتدقيق مصطلحاته ومفاهيمه كما يعود على مستوى خاص إلى ان (الرؤية) و (الرؤيا) يعبر عنها بلفظ واحد في اللغتين الفرنسية والانكليزية (vision) فاختلط الأمر علـى الـى بعض النقاد و العرب المعاصرين وأصبحوا يتحدثون عن (الرؤيا) وهم يقصدون (الرؤيــة) او العكس (') .
> فجاء في المعجم الفلسفي ان (الرؤية) تعنى المشاهدة بالبصر وقد ير اد بها العلم مجاز ا ،
> واذا أطلقت (الرؤية) على المشاهدة بالنفس سميت حدساً (توقع) وقد تطلــق علــى مــشاهدة الحقائق الإلهية او على المشاهدة بالوحي او الإدر اك بالوهم او المشاهدة بالخيال(٪) .
> وقيل ان (الرؤية) هي فعل الحس البصري ، وهي إدر الك بصري لما هو روحاني ومنه
> الوحي والإلهام ، ويلنقي بهذا مع الحلم والرؤيا وذهب (ديكارت) إلى ان البصر لا يدرك بذاته

مقادير الأشياء وأوضاعها ومسافاتها وكل ما يدركه انما هو علامات ودلائل على الـــسافات والأوضاع و المقادير (') .
في حين جاء مفهوم (الرؤيا) بما يرى في النوم وجمعه (رؤى) ويطلــق علــى أحــام اليقظة ، و الفرق بينها وبين (الرؤية) ان الرؤيا مختصـة بالخيال و الرؤيـــة بـــالعين ، و الـــر أي بالقلب ومنه رؤى المصلين وأحلام الفلاسفة() .
وفي موسوعة برجسون يرد تعريف (الرؤية) بأنها من المفردات الثائعة حـديثاً وهــي مفردة غنية بالغموض و المعاني الإضافية التي تسبب مرار اً مفارقات في السياق الذي تستخدم فيه ، فهناك رؤية العين الطبيعية و هناك الإدر اك الذي تقوده وتدعمه ذهنيــة عليــا ، و هنـــاكـ الك

 و هناك الرؤية الإسلامية التي " تعني الأفكار والأحاسيس وتطلعات يعبر عنها من خلال حس إسلامي صـاف ، وهذه الرؤية تأتي من خلال قر اءة أسرار الحياة التــي لا يـستطيع أي امرئ يتأمل الكون و الحياة و الطبيعة إلا اذا كان مؤمناً عفيفاً يزن ما ير اه بمر آة صـا صـيا
الحب والخير و الحكمة " (£) .

وفي النقد المعاصر تستخدم (الرؤية) في معان مختلفة ، فتشير إلى الــصورة المرئيــة
 المعاصر هو الذي أعطاه النقاد والتعبيريون الذين استخدموا المصطلح للإشـــارة إلــى رؤيـــة المؤلف العالمية " أفكاره ومو اقفه وأحاسيسه واعتبار اته لله و الطبيعة والإنسان و انها نتضمن ان الشاعر يعبر بالضرورة عن جزء من فلسفته للحياة في القصائد التــي يكتبهـــا وان الخبـرة و الجمالية تكمن في البصر المتكون لدى القارئ لهذه الرؤية ، وقد يتم في القــصيدة التـــير بوضوح عن أجز اء من رؤية الكاتب لكن الكثير منها يوجد في مستويات لا يمكــن إدر اكهـــا

دكتوراه : • . .

فرؤيته تمتد عبر اعماره كالنهر المتر ابط تتضافر أمو اجه ويدعم بعضها ببعض لأنها نتبثق من هم كياني " (') .
ويكشف شعر الرؤيا النقاب عن كل شيء ويزيدنا معرفة بالأشياء المحيطة بنا ، بل في أنفسنا لتشتمل عليه من قوة واسى إنساني وتلذذ بالجمال و العدالة ، فهو يكشف عما يخفيه عنا الروتين و العادة وعن وجهة الكون الخفي() .
اما الشاعر فهو ذلك الرائي الذي يكثف عن بصبرنتا و المكتشف الذي يأخذ بيدنا إلـى عالم جديد والقادر على تحقيق موازنـة بين المكونات البصرية و المرئيـــة للمنظـــور الـــو اقعي ولمشكالت الإنسان من جهة ، وبين الكشف عن العو الم الداخلية و الروحية و الفكرية للفنان من جهة أخرى() .
فعندما يعبر الشاعر عن رؤيته انما يفصح عن إحساس شامل بالفجيعـــة أو الفــرح أو البطولة ولا يعود وتر اً منفرداً بل يندر ج في نبرته أنين عام هو أنين البشر كلهم ونشوة شاملة هي نشوتهم جميعاً فرؤيته لا تتجو إلا بالارتباط الحميم بالآخرين ولا يتجسد بشكل مــؤثر إلا حين يصبح صوته رغم فرديته وسريته صوتاً إنسانياً(غ) ه فمهمة الثاعر " الحقيقي ليست في رو اية الأمور كما وقعت بل رو اية ما يمكن ان يقع ،
 بينما التاريخ يروي الجزئي " (0) . فالقصبدة (رؤيا) بمعنى انها تجسيد جمالي ، مثالي لانتقال الثاعر من التعبير عن العالم إلى كيفية رؤيته و الى قوله ، انها بمثابة رؤية للاو اخل فالإنسان بطبعه شغوف بالممكن متطلع إلى الآتي(1)
والرؤيوي هو الأقدر على إثبات جدارته وفرادته في الإبداع و الخلق باستمداد صور من
 بعلاقات من النشابه او التضاد والرؤيا هي التي تتفخ الحياة في الصورة المحيطة(٪) .

 ( ( ( ) (



. VV : ينظر : ينابيع الشعر والرؤيا ، عبد الوهاب البياتي ، (V)

و هناك مر احل تتتامى عندها الرؤيا لتصل ذروتها في العمل الإبداعي من خلال الكشف واستعمال اللغة وسائل أداء وصيغ تعبير فني جمالي بما تشتمل عليه من مجاز وصور ورموز و التي تستتد لخبرة الشاعر الجمالية و الفنية وهي وسائل ضرورية ومهمة للتعبير عن المعــاني العميقة والناتج الفني مزيج من الخيال و الواقع وصور اً تحمل نوعاً من الرمــوز و والإشـــار ات فالصورة الفنية ترتبط حتمياً بين الــشكل التعبيــري للـنص فهــي تـضـامن الــشكل مــع المضمون(') .
و الشاعر يحاول الانتقال من نمط الكلام إلى إيحاء الكلمات وذلك عبر تحــو لات اللغـــة ومتغير اتها بوصفها مجالاً خصباً لإمداد الخطاب الشعري بالزخم الجمالي الرؤيوي ، وثــر اء التجربة نابع من عمق اللغة فتكون بذلك صنوفهم للخلق الشعري وفي تشكيله(٪) .
 فهذه الرؤيا التي جمعت ألفاظ النص في نسق خاص هي نفسها التي تتفتح على العالم بحيــث تجعل من الشاعر إنساناً متسامياً لا يعيش متوقعاً في حدود زمانية ومكانية متينة الأسو ار عالية الجدران ولكنه يهدمها ويعلو فوقها ممتداً إلى عو الم لا تحدها المــو اد مههــا كانـــت صــعبة
الاختر اق(؟) .

و الثشاعر على العموم هو الأقدر على أن " يخترق ذاته وذوات الأنشياء فينظر اليها فـــي تظاهر ها برؤية تختلف عن الرؤيا الو اقعية التي يعرفها الناس عنها لكي يكتشفها ويعرفها أكثر ويحدس طبيعة وجودها وغايته في هذا العالم ، انه يتمثلها ذاتياً وروحياً وجماليــاً وحدســياً ،
 ان هذا التمتل لا يكفي وحده لبناء الشعر اذ انه لا يمثل من ماهية الشعر اء إلا المادة الخـــام ، فالموضو عات لا تغدو شعرية لمجرد ان التمثيل يتعقلها . . . . . و الذي لا يغدو شعرياً إلا بعـــ
ان يصو غه ويشكله الفن " (£).

ويعتمد البحث مفهوم الرؤية التي تتني الأفكار و المو اقف والأحاســيس واعتبـــارات له و الطبيعة و الإنسان وهي تصور معين لدى الثاعر للو اقع و الأشياء و الكون إز اء هذه القــضايا التي تشغل عصره ونتشغله بطرق وأساليب مختلفة . فهي تجاوز للـسطحية و الغــوص إلــى الأعماق لرؤية العالم في حيويته وبكارته والشاعر هو ذلك الرائي الكائن المتميز القادر علـىى
 . 1 : الرؤية في الشعر العربي قبل الإسلام (
 ( ( ) الشاعر والوجود في عصر ما قبل الإسلام ، باسم إدريس قاسم ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة
الموصل ، 199r : 1. 1 .

اختر اق المجهول ورؤية ما لا ير اه غيره واختر اق الو اقع إلى ما ور اءه و الكثف عن موقـــف من الحياة يفسر الماضي ويشمل المستقبل .

## الشاعر ( هياته ):

هو الصحابي الجليل وأحد فحول الشعر اء المخضرمين المجيدين ، أبو عقبة كعب بــن زهير بن ابي سلمى المزني ، نشأ في بيت من بيوت الثعر العريقة ورَوَّضَه أبوه على الأدب
 خير فيه ، ثم سمح له بقوله بعد ان اختبره ووثق من نبو غه وعبقريته(1) ، ولما ظهر الإسلام
 و المسلمين ، فأهدر اللنبي دمه وارحف الناس بقتله ونتاذروا في الظفر ، ولما ضــــاقت عليــهـ السبل ولم يجد له معيناً ولا ناصر اً توسل بأبي بكر الصديق ودخل مسجد الرسول مختفياً ، ثم مدحه بلاميته ( بانت سعاد ) فأمنه الرسول و عفا عنه وخلع عليه بردته وقد بقيت عند عقبـــة حتى اشتر اها معاوية منهم بأربعين ألف در هم ثم تو ارثها الخلفاء من بعده(٪) . وفي شعر كعب تبدو خصـائص شعر الجاهلية متكاملة : الغر ابة و الجز الـــة و الفخامـــة ، فضلاً عن طريقة الصناعة التي ورثها عن أبيه زهير ، الثأني والروية في النظم ، والتتــــيح و التهذيب ، أما شعره الإسلامي فيمتاز بميزنين ، قلته وخفوت الروح الإسلامية فيه ، تــوفي كعب عام \& זهــ (r) .
وبعد استقر ائنا لشرح ديو انه وجدنا أن الرؤية عنده نوزعت على ثلاثة محاور تــضمن المحور الأول رؤية الطبيعة و الثاني رؤية الحيوان واختص الثالث وروئ برؤية المر أة .

## المحور الأول: رؤية الطبيعة:

حرص الإنسان على تأمل مظاهر الجمال في الطبيعة ومر اقبـــة حركاتهـــا أو ســكناتها هيئتها أو داخليتها لذاته أو لذاتها انعكاساً لحرصه على الثلذذ و التمتع التام و العميــق بحياتـــه

وجود - للموت(६) .
( ( ) ينظر : شرح ديو انه : المقدمة :
. YOT : ينظر : أدب صدر الإسلام ، د. محمد خضر : (Y) . YAV : ينظر : الشعر الإسلامي في صدر الإسلام ، عبد اله الحامد (Y)


وبدء بتحقيق وعيه في هذا الكون بقصيدته التي تتجه الى عالمه الخارجي ( الطبيعــة ) أو لاً وذلك لأن وجوده مقترن بوجود هذا العالم الذي يلبي حاجاته ويحققها له أو بالعكس عندما يأخذ الإنسان بالتحول الفاعل ليحقق كينونته الإنسانية فينشأ صر اعه معه على نحـو يو اكـ اكــب
تطور ه في حركة تصاعدية(') .

ويبرز شاعرنا كعب بن زهير خير مثال لتجسيد هذا الصر اع لاحتكاكه بالطبيعة مباشرة
 في الطبيعة مجرد وصف لها بل كان غوصاً في أعماقها ، وجاءت رؤيته ثاقبة كــشفت عــن

وعيه و إدر اكه للطبيعة . وتمثلت رؤيته للطبيعة برؤيته للطلل ورؤية الصحر اء :

## ا- رؤية الطلّ:

يعد الطلل عالم معاناة يرتبط بذكريات الشاعر كلها ومجرد الوقوف عند أعتاب الإبداع الثعري إيذان حقيقي بالعودة إلى هذا العالم دون استئذان فهو ميدان حديث الذاكرة ويجـــب ان الـ ينظر إلى تفاصيله من خلال فهم تكوين الشاعر النفسي والاجتماعي فضلاً عن طبيعة التجربة الآنية التي يفترض ان نتبثق من خلال وحدة موضو عية تفرض على الــشاعر اختيــار اً دون غيره من عمله الإبداعي (Y) . وهو بداية المرحلة الشعورية التي تمر من خلالها أحاسيس الشاعر وتتبسط بعدها أفكاره

> لتنتاسق في إطار موضوع متكامل() .

ويختلف الموقف في الطلل من شاعر لآخر ومن رؤية لأخرى ، فهو ليس حنيناً لماضي
 هو كل هذا وأسباب أخرى شكلت دلالة البعد الطللي المرتبط بالسياق النصي للقصيدة مما يؤكد كون الطلل مفتاح القصيدة وجزء من موضوعها(ڭ) . وقد مثل الطلل بالنسبة لكعب لحظة تأمل حاور من خلالها نفسه فــــــ معنـــى الحيــاة ، ويلتمس بها العون فالطلل هو الماضي الذي ذهب ولن يعود(0) وهو في وقوفه على الأطــــلـل يجمع بين طريقة الجاهليين ومذهبهم وتهذيب الإسلاميين وعقلهم بيد انه انتزع أكثر معانيه من

(Y) ينظر : الأمل في الشعر العربي قبل الإسلام ، احمد محمود زيدان ، أطروحة دكتوراه ، كليــة الاداب ،

. 9 ( 9 ( 9 :



البيئة البدوية لاسيما ذكر البين والرحيل ويظهر هذا واضحاً في الصور التي قدمها كعب عــن الطلل وكأنه أر اد ان يعطي الحياة تو ازنها متمثالًا في الطلل منطلقاً بذلك من تجربة رؤيويــة ، فقد بلور الشاعر رؤيته عنه في نص مأخوذ من قصيدة قالها قبل الإسلام عبر من خلاله عـن

فخره بقومه واعتز ازه بهم : (') .

إلـــى ذي مـــر اهيط كمــــا خُــطَّ بــــالقَلَم
وأنديــــة الجــــوز اء بالوبـــلـل و الــــيّيم
وكنت إذا ما الحبلُ مــن خلّهــةٍ صـــرم(؟) أتعــرِفُ رَّـــماً بــين رهدهـــان فـــالرَّقم عَفَته ريــاحُ الــصيف بعــدى بمور هــا ديــار التـــي بَتَّتـت قُوانـــا وصــــرَّـت فالثاعر يخاطب الطلل خطاباً يكشف منه عن وعيه بالمكان وإحساسه به فنــر اه يــسأل الاديار المندرسة عن ما فعلته الأمطار فيها من رسم بارع اذ تركت علــى صــفحة الرمـــال أصباغاً كالتي يتركها الكاتب من حروف على صفحاته كما نسجت الرياح وحاكـــت خيوطــاً . مثلما يحيك الكاتب على صفحانه خطوطاً متقنة لقد سجل كعب بن زهير في هذه التجربة أسطورة التعلق الإنساني بالأرض و الحياة من خلال رؤية خلاقة للمكان الحيوي ومن خلال المو هبة الفنية وطريقة الأداء ، فقد أجهد نفــسه كثير اً في مخاطبة الديار لأنه وجد في ذللك حديث النفس مع صورة الماضي الذي يظــل يلــح حـ
 هدف الثاعر من ور اء تكثيف الأمكنة من مقدمته الطللية بقوله ( أتعرف رسماً بين و هجـــات فالرقم إلى ذي مر اهيط ) إلى الإيماء بسرد تفاصيل غير معلنة ذات شان بأحداث مرة كانت قد ألدت بقومه ، فهو اذ يذكرها بهذه الكثافة انما يجسد اتساعاً مكانياً منقو لاً عن و اقع حقيقي كان لقومه شرف النوطن فيه وقوله ( عفته رياح الصيف أر اد ان يبين ما يتركه العفاء في نفــسه من سبب نفسي عميق فقد استخدم الثـاعر مفردة العفاء ليبين طول عهـه بالــديار وأصـــحابها و الفر اق الطويل مثير للواعج ومسبب للآلام النفسية وبالتاللي فهــو يبــدو متــسلحاً بالــصبر . والتجلد
(「) : وفي لوحة طللية أخرى نجده يرثي الديار فيكثر البكاء والحزن عليها قائلا


أمِـــن دمنــــة الــــدَّار أَقـــوت ســــنـينا


( ( ش شرح ديو انه : 17 . .
(Y) مر اهيط والرقيم : أسماء مواضع ، أنديــة الجــوزاء : أهطــــاراً ، الوبــل : القطــر الــشديد الوقــع ، فو انا : القوى : طاقات الشعر .

 ص من حـزنٍ وعــصيت الــشؤونـا(1) ينطلق الثاعر في هذه الأبيات التي قالها قبل الإسلام من رؤية مأســـاوية تعبـر عــن شعوره بالحزن و الكآبة تجاه الطلل ، اذ يخاطب الثاعر ذاته بعدم جدوى البكاء أمـــام أطــــلال قديمة بالية وخطاب الذات هو إحساس بالانفصام والانشطار عن ذاته فكأنــــه يخاطــــب ذاتــاً غيره ، فوقوف الثاعر بالأطلال يبكيها هو وقوف إز اء حياته الذاهبة و أيامه الماضــــية التـــي عاشها في هذه الديار ، فهو بكاء لذاته المتمثلة بالطلل الذي أصبح جزءء منـــه و اقتــرن بـــهـ ،
 الدار
ولعل ما يعمق إحساسه بالحزن ويكون سبباً في بكائه اللامنتهي رؤيـــة آثـــار الإنـــسان (الامن) التي أصبح مكانها في الماضي مغيباً ووفوف الثاعر منها في الحاضر غير واضـــــح ولا محدد ، فتبرز فاعلية الزمن وحركته على مستوى الذاكرة (الدمن) وعلى المستوى الو اقحي الريح اذ نسفت هذه الريح (الدمن) واخفت معالمها فأظهرت جوهر الطلل ، فهو فعل حركــي أمام سكونية الطلل لتتأمله الذات وكأنه عمل جوهره التاريخ الكوني المجهول لمصير الإنسان لتعاد قر اءته من جديد(٪) .
فمتل الطلل هنا النقاء تجربتين كانت التجربة الثانية الحاضرة هي السبب المباشر فــي بعث التجربة الماضية وعاملها الأساس في ذلك هو ( التذكر) وشرطه الجــوهري (الزمــــان) الذي شكل احد أعمدة الماضي وبهذه الطريقة تحولت الأطلال في نفسية كعب إلى جزء أصبل من عالمه الداخلي مما عكس ظله على صورتها المادية(٪) . ويبرز منظر آخر من مناظر الطلل عند كعب وهو منظر الحبيبة وهي في خبائها فيحس بنظر اتها تخترق فؤ اده فيقف مسائلاً تلك الديار قائلاً : (£ (٪) اذ لا تفــــارق بطــــن الجــــو فالبر*قـــــا فانهل دمعــي علــى الخــدين منــسحقاً لـــو أن منــزل حـــي دارســــا نطةـــا

امـــن نـــوار عرفــت المنــزل الخلقــا
 كـــادت تبــين وحيــاً بعـــض حاجتتـــا رــا
( (

 شرح ديو انه : Y K
 هذه الأبيات من قصيدة قالها قبل الإسلام إذ يفتتح الشاعر كلامه بأداة الاســتفهام و هــو تمهيد يمنح الثناعر الانطلاق إلى وثبة جديدة أكثر تخصصاً للمعنى المطلوب ويدل على وعي
 الثاعر نفسه وبصورة مبانرة في البيت الثاني والثالث فإذا هي ديار قوم الحبيبة نوار يقــول د. نوري حمودي القيسي " ان صياغة (لمن طلل ، ولمن الديار ، وأتعرف رسم الدار ) تمثل
 عليها الثعر اء وهي تمثل في صياغتها التساؤل الضائع الذي كان يدور في رأس الثاعر وهو ان يقف او يحاول ان يقف عند عتبة القصيدة الجاهلية مستمداً من هذا التساؤل نوازع الدخول
 (1) ". .

 شعرية يتجلى فيها الوجدان على المساوة الملموسة ويخطر فــوق الأرض المقفــرة فتتــر اءى . عليها نفسية بعيدة الغور
لقد عكف الثـاعر على الطلل فبث نجو اه واتخذه شاهداً على بقاء الحب في قلبه وعلــى انسكاب دموع الأسى من عينيه ، ولعل اغرب ما في كعب ذللك الإحساس الذي انتابـــه لـــــى رؤيته لأماكن الماضتي أي الحبييية ، اذ رفعها إلى مرتبة الإنسان وانحدر من إنــسانيته اليهــا
 نفس كعب هو والأحباب كلاً واحداً ، المهم من ألم الثاعر وحديثهم مــن حديثـــه ويــستعذب الثشاعر ذلك الحديث ويتمنى لو يجد منه جو اباً عن سؤ اله لكن الرياح حاكت فوق ذلك المكـــانـ الـا طلاً منمقاً فكأن الطبيعة أفرغت إلى الطلل بعد ان هجره ساكنوه فتبللله تــــارة وتفرقــــهـ تـــــارة ثانية . وهو على كل حال باق صـامد يئن للفر اق ويحن إلى أيام لا تتسى ويتجلد أمام هجمـــات
 الذي تعرض لرموز الإفناء كالرياح والأمطار لكن الطلل خاضع لسلطان الزمان (( حيث يبلى


الصحر اء في كل أبعادها نشكل المكان التاريخي الكفترض للوعي الأول عند العــرب ، كونها الفردوس الأرضي المانل في حلم الثعر اء ، وهي الملهم ، بوصفها بنية شعورية ثاوية في العقل العربي ، وفي مرحلة لم يكن لهم في ذلك العالم غير ما قاله ابن طباطبا (( هم أهــل وبَرَ ، صحونهم البوادي وسقوفهم السماء () (') وتمثل الصحر اء باتنساعها وعقها الفضاء الذي يو اجه الثعر اء لتحقيق غاية بحــثهم او حلمهم ، اذ تأتي خصوصية الثاعر وأصـالته من عدم افتقاده للمكانية التي تحدد هويتــه بمـــا

تمتلكه الصحر اء من دلالة بالنسبة للإنسان العربي() . وقد خلعت الصحر اء وجودها على الإنسان العربي وشغلته بوجودها هذا عن وجوده هو فظل فيها لا يفكر إلا بكيفية البقاء على قيد الحياة . . . فأصبح هذا كل همه و الثـاغل الوحيـــ الو لـــ ( وجوده في الحياة فاستعبدت الصحر اء هذا الإنسان فألغت وجوده وبقي وجودها وحـــدها هو الذي يتكلم فعكست لنا نفسها من خلاله وعرفناها ولم نعرفه هو فيها لذلك اسنطاعت هـــذ الصحر اء ان تعكس نفسها ( وجودها ) في التاريخ() .
ويلج الشاعر الصحر اء ذلك المكان الذي يبدو لا متتاهياً الخالي مــن النــاس الــذي لا يخضع لسلطة احد فهو أسطورة نائية ومفازة توحي بالحرية والانطلاق والاكتشاف والإفـــلات من سطوة السلطة و ابتكار القيم الجديدة(ڭ) .
وقد وقف كعب بن زهير عند الصحر اء ووصفها وصف شعر اء الجاهلية جميعاً متــأثراً
 عناصرها وتصوير دقائقها والإلمام بكل ما تساعدها على البروز والوضوح فاضـــفى علــى عناصر ها الحياة كتطوير لفنية هذه المرحلة(0) . وأولى المناظر التي يوقفنا الثاعر عليها في رحلاته هو وصفه للطريــق الـــصحر اوي الذي ثقطعه القو افل يقول في إحدى قصائده الجاهلية : ()

(1) عيار الشعر ، لأبن طباطبا : • .
(٪) ينظر : الرؤية في شعر ذي الرمة : . YO. : ي
(६) ينظر : مشكلة المكان الفني ، يوري لوتمان ، ترجمة : سيزا قاسم ، مجلة البلاغــة المقارنـــة ، ع ، ،

إمـــــا لـهيـــداً و إمـــــا ز احفــــا نطفــــا


لــــه فريبــــا لـــسهل مــــال فانحرفــــا(1) حتى يــؤوب ســـماَّلاً قــد خلـــا خلفـــا كمــــا نـــر اطن عُجــــم ثتقــر أ الـــصحفا ينظـــرن خلـــف رو ايـــا تــسنقي نطفـــا فوق الحو اجــب مدـــا ســبدت شــــعفا ما ضـارب الــدفِ مـــن جنانهــــا عزفـــا

و المرذيــــات عليهـــــا الطيـــر تنقر هــــــا
قـــد نـــرك العــــاملات الر اســـمـات بـــهـه
يهدي الــضلول ذلــولٍ غيــر معتــرفن
 يجناز فيهـــا القطـــا الكـــدري ضــــاحيةً يــــسقين طلــــسـا خفيـــــات تر اطنهـــــا جــــو انـح كالافــــاني فــــي أفاحــــــهـا

حُكـــر حو اصـــلها كالمغــــد قــدَ كــسيت
يومــــا قطعــــت ومومـــــاة ســــريت إذا

يرسم كعب لوحة مكانية وزمانية متحركة يتداخل فيها المرئي و اللامرئي فــي صـــورة
موحدة تدعمها الألوان في تشكيلها ووفقاً للرؤيـة التي ينطلت منها الثـاعر وطبيعـــة الموقـــف و الأسـاس و الشنعور (٪) .
فالثاعر يصف هذا الطريق بالوضوح كأنه حصبر مرمـــل لــسهولته و انبــساطه اذ لا يختڤي لله شيء لوضوحه بخلاف الطرق ذو الصوى و الاعلام و الربا و الآكام اذ لا ينكر شيء يختفي فيه ، فاذا عرض لهذا الطريق مكان مرتفع عدل المارة فيه لمكان سـل . وتظهر الناقة في هذه الأبيات متعبة هزيلة قد ارذاها السفر وانعب ركبانها ومع كل هذا فهي رفيقة الثشاعر عبر الوجود وهي وسيلتنه التي يستعين بها على بلو غ الـهدف مـــن موفقـــه لذلك نجدها تحتل من العملية الإبداعية مو اقع تأثثير مباشرة في الحدث وتكتسب من لــدن ذات الشثاعر صفات جسمانية ممثلة ( بالضخامة و الثندة و الصـلابة و السرعة وصفات عامة أخــرى
حرص الشعر اء على منحها لنومهـ (٪) .

فالصحر اء عند كعب هي مطمح ينفتح به الثشاعر على عالم أوسع وحاضر ، فهي حــي مغاير لو اقع الحياة المضطربة من حوله وهو احد أهم عو امل الرحلة ان لم يكن أكثر ها احتو اءً للتخير ات الجديدة في حياة الشاعر وأشدها تأثير اً وتفاعلاً مع العناصر الأخرى في تأكيد الذات وسر الوجود الثخصي ، فوصف الطريق وبيان معالمه غاية يؤكد فيها كعب الفتوة و الــشباب ويعيد إلى الأذهان إصر اره على بلوع الهدف (الحلم) و هو الثباب الذي لا يتحقق الا بالمرور عبر هذه السهل فضـلا عن تتعبيره عن نفسه بقوة التحمل و الصبر على الأهو ال و الثندائد .
(1) الاخرة : ما اشتند من الأرض و غلظ ، لحج : سهل ، الدرير : المستقيم ، الصوى : الإعلام . (Y) . MrV : ينظر : شعر اوس بن حجر ورو اته الجاهليين ، د. محمود عبد اله الجادر (r)

ويمضي كعب في وصف رحلته الطويلة وقد أغناها بالاستقصاء الدقيق للمعالم فيتــذكر
القطا الكدري وهي علامة الماء في الصحر اء ودلالة على المــوطن و الاســـنقر ار والراحـــة الـا والحياة(1) . فيشبه أصوات فراخ القطا بقر اءة عُجم أي الفرس وهي الأفـر الخ التــي شــــهـها
 ( حمر حواصلها كالمغد قد كسيت ) تشبيه لصغار القطا بنبات الغد(٪) . ويختتم الشاعر أبياته بوصفه لحر ارة هذه الصحر اء فهي لشدة حر ارتها جهلت معالمهــا فضللت سالكها فأصبح للحر صوت من النو هج يُظن وليس هناك عزف ، فالر احل فيها لن يجد أمامه إلا الحر وصورة الموت المتمثلة في القطا التي هي علامة الماء في الصحر اء ودلالــــة
 شعور باللاستقرار و البحث عن المستحيل و السعي له فرحلته مستمرة ولكن مع الناقة التي تمثل الحيوية والشباب و القوة والأصالة و الاستعداد لتحمل عبء الارتحال . و الثاعر ييحث دائماً عن بصيص أمل في طريقه المجهول حتى وان دّل في جانب منه
 مستقبل ، إلا انها حياة مجهولة وسط صحر اء تحرق كل من يجتاز ها فتشويه وتهلكه فـــالموت نهايتهه ، انها رؤية سوداوية لصحر اء الوجود التي تسكنها الوحشة ويحيطها السر اب والـــوهم (r) : ${ }^{\text {(r) }}$


شو اها فــصـلَّها مــن النــار جــاحمِما(گ) طحين الحـصـى قـــد ســهـلته المناســـ لمن كان يـسري وهـــو بالليــل طاســم

 تــرى الكاســعات العُفــر فيهـــا كأنمــــا لا نصبتُ للها وجهي عنـــى ظهـر لاحــب تــــر اه إذا يعلـــو الاحــــزَّة واضـــــــاً
 يبرز منظر اً آخر من مناظر الصحراء وهو منظر (السراب) فهو صورة مــن صــور الحياة فكأنها ريشة رسام خطت كل ما وقع عليه بصره ور أنه عينه وقدرة فائقة علــى مـــز ج
( (Y ينظر : الرؤية في شعر ذي الرمة : ؟ § .
 المغد : هو نبات يشبه الباذنجان ينبت في أصل العظة

(£) الكاسعات : المستنفر ان بأذنابها من الحر ، فصلاهها : احرقها ، الجاحم : الموقد .

الألوان واختيار الأوضاع(' فالسر اب يحيط بكل موجودات الصحر اء جبالها وأعلامهــا حتـى تقنعت به فصار كالعمائم مجسداً بذلك احتو اء المكان وامتلاكه و السبطرة عليه . ويمضي الثاعر في وصف عو الم الصحر اء فترى الظباء تتشو ى بحـر ارة الــصحر اء ولهيبها مستثمر اً بذلك الرؤية اللونية للظباء وهو (العفر) وهو لون التراب للملائمة بين المشهد الخارجي وما يعتمل في الذات من قلق واضطر اب ، ويلاحظ التنداخل الزمني في هذه اللوحـــة بين الليل والنهار وكأن الزمن عند الثاعر ممتد الى مالا نهاية فهو مطلق يعكـس إحـساسه بالاستمر ارية ، و هو في كل هذا يختار لرحلته الصحر اوية ناقة عتيقة وسريعة لتبلغه غايتـــه ، ، فحضور الناقة يمتل القوة و المتعة و الصـلابة في عالم هش متكسر فهي رمـــز للثبـــات وقهــر لكبرياء الصحر اء وجبروتها واستعادة سيادة عالم الإنسان عليها لذلك اختار ها سريعة ليــصل الى خلاصه .

## رؤية الجيوان:

اهتم العرب بالحيو ان اهتماماً كبير اً ، فتتبعو ا حركاته ودققو ا النظر في صفاته و أكثروا من وصفه فأجادو ا وصف أعضائه وعاداته ومو اطنه وأحبوا الاهلى منه وقربوه وارتبطو ا معه
 و التعبير عنها ونقلها الى الآخرين ، وقد أدت هذه الحيو انات دور اً مهماً جديداً في نقل فكــرة الثناعر عن الحياة وما تنطوي عليه من صراع ضد الموت ، وجسد بها إحساسه الحاد بظاهرة الفناء التي تتخر في كيان الوجود(٪) .
 حيو انات أليفة نحو الفرس والناقة ، أم حيو انات برية ( نحو الحمـــار الوحـشـي ، و الظبـــاء ، والأسد ، والذئب . . . ) وهو في وصفه لهذه الحيو انات نجده يسير على نهج أبيه زهير بــن ابي سلمى ، فيستعير كثير من معانيه وصوره ، ولكن صور كعب تبدو أكثر تفــصيلاً مــن صور أبيه فهو يطنب حين يوجز و الده ، و هذا أطناب فيه جمال وروعة فشعره تسجيل عـن تجارب أحسها وانفعل بها وحملها بهذا التسجيل رؤية عن الحياة و الموت وتجاربهما المختلفة . و أولى هذه الحيو انات :
(1) ينظر : الجمال في الوعي الثعري قبل الإسلام ، هلال جهاد ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعـــة . الموصل ، 199 19 :
(Y) ينظر : الطبيعة في شعر صدر الإسلام ، عبد الشا الظاهر ، أطروحة دكتور اه ، كليــة الآداب ، جامعــة الموصل ، 1997 :
() ينظر : الطبيعة في الشعر الجاهلي ، نوري حمودي القبسي : 90 .

الناقـــة





 من كــل نــضاحة الــذفرى إذا مِرقـت الْا
 الثشاعر في مواجهة تحدي الواقع السيئ المفروض واقع الفناء ولا يجد وسيلة لعبور الطـــرق
 طمست معالمه ودرست رسومه ، وهي تو اجه مسيرنها في الصحر اء أي فـــي هــــــه الحيــاة
 التعب والإعياء ، فهي في مو اجهة مستمرة مع الموت وفي نضال دائم من اجل الحياة ، فالناقة

 تبدو قوية ناشطة صلبة .





 ويمضي الثناعر في وصف ناقته فيشبهها بثور ابيض في نشاطه وقوته ولونه ولونه في اخلق الأوقات بإعياء الإبل وكالالها وفتور ها وقت الهاجرة ، وهو في تشبيهه هذا يعطي أمتلة للحياة
 البقاء والخلود الذي يدفع الشاعر الى الانطلاق من ركام الطلُل المتعلق الــى عــــالم الفــــاء
 عندما تسدر عيون الإبل وهي تامة الخلق من كرام الإبل :
 $\qquad$ عير انة قُففت في اللحــم عــن عــرضِ مرفقهــا عــن بنـــات الــزور مفتــول هـو من خطمها ومــن اللحيـين برطيـل(1) فـــي غـــارز لــــــنـونــــهـه الاحاليــلـ عتــق مُبــين وفـــي الخــدين تــسهيلُ ذو ابـــــل وقعهـــــن الأرض تحليـــــلـ

يمشي القُرادُ عليهــا ثـــم يزلُقُـــه منهــا وكـــأن مـــا فـــات عينيهـــا ومــذـبحها تُـــرُ مثـــل عــسيب النخـل ذا خــصل قنـــو اء فــــي حُرّيتهــــا للبـــصير بهــــا تخــدى علـــى يــسرات و هـــي لاحقـــة

ويمضي كعب في وصف ناقتـه فيصفها باللسمن و اندماج الأعضاء وملاسنتها فهي تامــــة
الخلق لم ينقصها الحلب أي اللبن فيضر ذلك بقوتها ، اما ذنبها فهو مثل عسيب النخيل وانفهــا كالحدب وأذناها نسبهما الى الكرم وهي بهذا مثال للتكامل و الاتساق في جـسدها وحـا وحركتهــا
 نشأ في بيت من بيوت الشعر المعروفة فأبوه زهير أثهر شعر اء الجاهلية ، فالناقة عنده تشكل معادلاً موضو عياً لما يشعر به ، فهي تعكس دو اخله الأصبلة الصادقة التي يسعى ليحقق رؤبته للعالم ومنها ذاته التي تتجاوز كل شر وقبيح في العالم لتسمو فوقه حتى أصبحت هذه الصفات الصا قناعاً له ، فالأمل واضح في هذه القصيدة انه أمل الشاعر في الوصول الى رسول اله ( اذ تفصل بينهما مسافات شاسعة مقفرة وما وصفه للناقة بالقوة و الثدة الا ليخبرنا عــن ذلـــك البعد بينه وبين الاستقرار بجانب رسول اله ( بلوغ الأمل ونز ع الألم الدفين والترويح عن نفسه القلقة الجائرة بالتعبير عن تباريحــــه أمـــام

ان حب كعب لناقته يدفعه إلى المبالغة في وصفها " فهذه الصور البيئية التي و الف بينها كعب لإعطاء الصورة الكاملة لعظيمة خلق ناقته وجمالها ووقوفه الممتلئ عند جزئيات جسدها لا يدلل على انه عاش حياته وعرف بيئته بعمق و لا يدلل على بر اعته الفنية في الــــز ج بـــين اللوحات الجسدية المتحركة وبين جوه النفسي الخاص فحسب و انما تمزج هذه اللوحات الفنيــة بين صلابة الناقة وقوتها وبين صدلابته وقوته وشجاعته وما تكر اره للأبيات التي تعطي معاني الصلابة و القوة لناقته إلا تأكيد على تلك الصلابة و القوة التي يمتاز بها لأنه يقترن بناقته اقتر اناً تاماً في رحلته الثاقة تلك وهي ليست رحلة للوصول إلى سعاد المحبوبة بقدر مـا هي رحلــــة
( (1) البرطيل : هي حجارة الى الطول ، الغارز : ضرعها ، لم تخونه : لم تتقـصه ، الاحاليــل : مجــاري
(Y) المكان في شعر صدر الإسلام ، فنن نديم دحام ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعــة الموصــل ،

شاقة مادياً ومعنوياً جسدياً ونفسياً للوصول إلى الرسول محمد (
و إعلان إسلامه في حضرته " (').

وقد تكون الناقة وسيلة الشاعر يستعين بها على بلوغ الهدف من موقف الصر اع لاسيما صر اعه مع زوجته ، فتبرز صورة الناقة في خضم الأزمة لتعبر عن و اقع يعيشه كعب يعاني (「) : فيه من لوم زوجته يقول في إحدى قصـائده الجاهلية الا


وقــــع القـــــدوم بغـــــضرة الافنـــــــان


 أن أول دلالة يمنحها الشاعر للناقة هي ( كاتمة السرى ) فهي لا ترغو دــن الــضجر و الإعياء ويشبهها بالجزع الريان لطوله ولينه و انعطافه فهي منتصبة كالجبل ، و هو بهذا يحشد للناقة (الإر ادة) كل صفات القوة و الصـلابة و القدرة على التحمل ( وكأنه يتحدث عـــن ذاتــــه ) فاللناقة القوية هي إر ادة الثاعر في عنفو انها وشبابها فهي سريعة ونشطة قادرة علــى تجـــاوز . عقبات الطريق والزمان المـهلك
لقد لجأ الثـاعر اللى الناقة بعد ان حاصرتـه الهموم وأوشكك ان يشتـد به اليأس بعـــد لـــو و عتاب زوجته له فرحلته هي مو اجهة لتحدي الو اقع السيئ المفروض عليه ، انها حركة جديدة يلجأ اليها لبعث الأمل على مو اصلة الحياة و هذا الأمل هو الرحيل الـى الهدف البعيد بكــل مــــا تحمله تلك الرحلة من متاعب والآم فهي رحلة الى عالم الطموح والرغبة ، لهذا لابد للــشاعر

 عمقه و امتداده من خلال تفاصيل مظهر ها الذي طال تأمله له و امتزجت في نفسه عو امل الألفة و الإعجاب و المنفعة(گ) .
(1) قصيدة بانت سعاد ومعارضاتها ، د. عمر محمد الطالب ، مجلة آداب الر افدين ، كلية الآداب ، جامعــة الموصل ، ع . Y M- YIV : شرح ديو (Y)
. الخوصاء : الغائرة العين ، تجود بمائها : بعرقها ، الحران : العطشان (Y) ينظر : الطبيعة في الثعر الجاهلي : 97 . 97 .

ويؤكد الثاعر على حدة بصرها فهي تتظر بعين وحشية وتجود بعرقها في وسط النهار وتقطع الصحراء بحاجب فكل شيء فيها يوحي بالخفة و النشاط و الحياة فهو يصف كل جــز ء فيها وكل حركة مؤكداً الناحية الجمالية فضلاً عن إحساسه بامتلاكها و السيطرة عليها من خلال رسم كل جزء فيها فحركتها وسير ها تأكيد لوجوده هو .





 يسترسل الثاعر في وصف ناقته فهي متعجرفة وعيونها غائرة من تعب السير ، وينفتح أفق اللوحة عند كعب اذ يشبهها بالثور الوحشي وهو بهــذا أراد ان يمنحهــا صــفات القــوة والسر عة والصـابة التي تحتمل كف القدر وأذى الآخرين ، فالثاعر أراد ان يـصور رحلـــة الحياة التي تحتاج الى إر ادة قوية من اجل احتمال عقبات الرحلة .

## الحمار الوحشي:

يظهر الحمار الوحشي في الشعر دائماً مع حلائله من الابن وهو تجسيد للبعد الجمـــاعي
 ويدافع عنهم ، ولارتباطه بجماعته نراه لا يدخل معركة ولا يو اجه الصياد بل يفر من الموت لعدم تكافئ جانبي الصر اع(') وهو أنس في سربه ناعم في مرتعه لا يزع عجه إلا جفافه او ذلك الظمأ الذي يستبد بحيوان الصحر اء جميعه فيدفعه الى التماس الماء أينما وجد و الحمـــار بــين أتته سيد مسيطر يجمعهم ويفرقهم ويختار لهم المورد الذي ترد ويسوقها اليه ويحدد لها لحظة
الورود (r) .

وقد وردت صور الحمار الوحشي في شعر كعب كثير اً لاسيما في قــصـائده الجاهليــة فوصفه وهو يعيش حالته العادية وسط الصحر اء ووصفه وهو فــي صــر اع مـــع الإنــسان (الصياد) وهو في وصفه له يسير على عادة الثعر اء اللمابقين من إيراد القصة في معـرض وصف لناقة بتشبهها في جانب واحد في سر عتها ونشاطها بالحمار في نشاطه وقوته وسرعته () : على الرغم دما ينتابها من علات ظمأ وجوع وتعب فيقول


 بـــا قـــار حنـــه ولــــم يبـــد قـــارح

 و هاجت من الــشعرى عليــه البــوارح

وطـــرت الـــى قـــوداء قـــاد تليلهــــا كأني كـسوت الرحــل جونـــا رباعيــاً
 كــــأن عليــــهـه مــــن قبــــاءٍ بطانـــــة الامِ أخو الأرض بــستخفي بهــا غيـر أنـــه
دعاهـــا مـــن الإمهــــاد أمهـــادَ عـــامر لقد تحولت الناقة القوية التي هي رمز إر ادة الثاعر و التي أعدها لعبور مشاق الحياة الى
 فهو يجد في هذا الحيوان زميلا لله في كفاحه ضد العفاء ومو اجهة التحديات فالثاعر (الحمار) يحاول على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها ان يستمر في تأسيس عالمه المدكن الــــي يجد فيه ذاته .
ويشير الثاعر الى ماضي الحمار الملئ بالخصب والحيوية بقوله ( تفرج عنها جييهــا و المناصيح ) فالبياض صفة لونية نؤكد الخصب الذي عاثنه الحمار ، فقد جلل هـــا البيــاض سر اته وبطنه .
وتتجسد أزمة الحمار في صر اعه مع الطبيعة والزمن فلا شيء يدوم حيث يبدأ البحــث عن موطن جديد بعد ان حل الجفاف و الجدب ، فر غبة الحياة واستمر ارها هـــي التـــي تـــدفع بالحمار للبحث و العيش في أزمة حس البقاء ، فالحمر متعطشة للارنو اء من الماء لهذا نجـــدها ترحل الى امهاد عامر بعد ان اشتد حرّ هذه الأماكن لتطلب الماء . ويؤكد الشاعر ذكورة هذا الحيوان وطاقاته الجنسية في صورة اتته المبكرة في الحمــل
 ويقدم الثاعر في لوحة أخرى صر اعاً من نمط آخر نتتصر فيه إرادة القــدر فالحيــاة و الموت كلاهما خاضع لحكم القدر وهو ما يجسده صر اع الحمار الوحشي وجماعته الــصياد
(Y) : وسهامه فيقول
 وفيهــا الجمـــام الطاميـــاتُ الخــضـارمُ ســليب رجــــال فــوق عليـــاء قـــائم

كأني كـسوتُ الرَّحــل جونــاً رباعيــاً أَنـــى دونَ مـــاء الــرَّس بـــادٍ وحاضـــر

 لها بَــصرَّ ترمــى بـــه الغيــبـ ســـاهـم


يقلًا ـبُ للأصــــوات واتـــريح هاديـــأ






 انحرف واذا هبت الريح تحرك لها من شدة العطش ، ويشبه خوف الحيوان وفزعه بالر بالرجــل الذي سلب ما عليه من ثياب فارناع فالحمار متسمع عسى ان يكون هناكّك صائد فيسمع صوناً
 عنه الثـاعر من خالل صر اع الحمار مع الطبيعة والزمن ، فر غبة الحياة واســـتّمر ار ها هـا هــي

 (1) : وصلابته يقول
 به الــرىَّ دبَّــابٌ الـــى الـــصيد عـــالمُ


 وخـــان الجبــان حَتَـــه و وهــو نــــائم





 عاين الصيد أصابته العرواء كما تصيب المحموم وهو حازم يقظان متوقع للوحش دائماً يكمن في ناموسه ويعلم انه اذا لم ينجح في هذا الصيد فيسخر كثيراً .


( ( ) شرح ديو انه : ؟ ؟ ا .
(Y) هواد : عارفات بموضع الماء لا يحدث عنه .

العلاجم : الضفادع

الانطلاق و المسير لبلوغ الماء في عدو سريع تشير الى حيويتها و اندفاعها و انطلاقها لمرحــــة
 بحركتها سكونية الحياة لتستمر وتبقى انها رؤية متفائلة للحياة وانتصـار الإر ادة والعزيمة وسط الموت انها النهاية الآمنة الر اضية التي يحلم بها الشاعر في صر اعه مع الوجود بكل ما فيه .
 صـــدرن رواءً عـــن أســـنة صـُــلب

 ويسنمر كعب في القصة حتى يصل الى وصف قوس الصـائد فيقول ان اليوم الذي يندى فيه كل شيء ويتغير لم يؤثر في عود هذه القوس فهو لم ينتقص منها ، و انما بقيت على حالها لأنها عتيقة العود ، واذا شد وترها ارزمت ارزام الناقة حناناً اذ عطفت على بو ها ويضيف ، كعب صفة أخرى لقوسه وهي انها كتوم للصوت حتى لا يفطن الصيد الى مكــــان الـــصائد ، فيهرب قبل ان يصيبه السهم ، ويبرز عنصر اللون متجاوز اً دلالته الخاصة وممتزجاً بالسباق النصي وفقاً لرؤية الثاعر الذي تبرز بر اعته في استخدام اللون الأصفر والأحمر في تصوير شكل السهام لما فيهما من إحساس بقرب الأجل وما يثيران من شــعور بـــالموت . فـــالموت و الحياة يتلازمان في هذه اللوحة ، فالحلم بالارنو اء هو هاجس هذه الحمر ولكن الخوف هــن الصياد و الفر ار منه خلاصها من الموت فهي تعيش حالة خوف داخلي وخارجي انها في يقظة حائرة وقلق مستمر بين ان تزوي عطشها او ان تموت ، فالموت يحاصرها من العطش ومن
 (') : ويطفئ عطشه ، لكن سهام الموت تتربص به ويستمر كعب في قصته فيقول الخت فلمـــا أر اد الـــصوت يومـــاً واشـــرعت وت وز ورى سهمه عـــارٍ مــن الجــن حــارم

 وتمضي القصة حتى تصل الى اللحظة المو اتية التي يرمي فيها الصـائد سهمه فلما حانت أرسله وهو مستيقن انه مصيبه ولكنه أخطأه ، اذ مرَّ على نو اشره ولم يزده قتيلاً وكأن موته لم يحن بعد ، او كأن هناك من يعصمه من هذا الموت ، ويغتاظ الصائد بعد ذلك ، ويندم علــى فوات هذه الفرصة ، فيعض بنان الندم ويلهف أمه سر اً ، ان الثاعر عندما يضـع الحيوان فــــي

مو اجهة مع الموت ، و هو في هذا انما يعبر عن اللحظات التي يشعر بها هو نفسه وهي انـــه في مو اجهة مستمرة مع الموت وقلبه ينطوي على الخوف و الوحشة و القلق

ورد ذكر الأسد في شعر كعب مما يدل على ان هذا الحيوان كان موجوداً في بيئتهم في مناطق معينة يقول كعب في قصيدته البردة و هي قصيدة إسلامية قالها في مدح الرسول محمد

وقيـــل إنــــك مــــسبورٌ ومــــسئول بــبطن عثـــر غيــلْ دونـــــه غيــلُ لحـــ مــن القــوم دعفــور خراذيــلـُ ولا تُمـــــــشى بواديـــــــهـه الار اجيــــــلـ مُطـــرحُ البــز و الارســــان مـــأكول（؟）
 من ضيغم من ضــر اء الأســـــ مخـــدره يغــــدو فـــيلحم ضــــرغامين عيـشـهما منـــه تظــل حميـر الــوحش ضــــامزة ولا يـــــز ال بواديــــــه أخـــــو ثقـــــــة فالبر غم من قوة الأسد وفنكه إلا انه يجد ان رسول اله（新）أهيب عنده من الأسد ، فهو يرى في لقاء الأسد أهون عليه من لقاء النبي محمد（الْ


 أسد يتخذ له منه عريناً يطعم فيه حر اءه من لحم إنسان ممر غ لذا خرست الوحوش وسكنت فلا حر الك ولا اجتر ار ، اما الرجال فلا تجرؤ على الاقتر اب من ذلك الو ادي مهابةً ور عباً ، فكيف به يصبر اليه او يقترب منه ؟（\＆）
 الفني تعبر عن الو اقع النفسي الخائف للشاعر المذعور الطالب للمغفرة والأمان • وهي بحركة الجزيئات الموجودة في داخل الصورة تعكس الوضع النفسي المنقلب للشاعر بين طمعه بالعفو وخشيته من العقاب وهي ليست استطر ادا و إنما جزء مهم مــن الــصورة لا تكتمـــل اللوحــة


 بأسلوبهما ، فقد بقي محافظاً على النهج القديم ، فهو يعتذر الى النبي في أسلوبه السهل ، فنجده
 و الرهبة ، فارتد الـى الغر ابة و الجز الة مستمداً صور هوه من التر اث الجاهلي(')
 القطا(0) ، الظباء() ${ }^{\text {() }}$
لقد وقف كعب من الحيوان ووصفه وصف شعر اء الجاهلية ولكنه تميز عنهم بأنه بــالغ في تفصيل الصورة ، وكان الحيوان في كثير من الأحيان معادلاً موضو عياً فتظهر رؤيته في نشدان القرار الأمين في هذه الحياة وتحقيق حلم النجاة و الخلاص و استرجاع الحياة الضائعة .

## رؤية المرأة:

كانت مشيئة الله ان يكون الوجود البشري من رجل وامر أة وقد ترتب على ذللك علاةـــة من أدق العلاقات وتمخض من النقاء الرجل بالمر أة ، أول جدل شهده الوجود البشري حيــ ارتبطت الروح بالجسد و العقل بالغريزة وتولد ما نسميه الحب الإنساني ، وتبدو المرأة وكأنها محور الوجود ومن ثم تبدو بمثابة محور العلاقة بين الجنسين() فالحب قوة فعالة في الإلـــسان قوة تزيل كل الحو اجز وتحطم الجدران التي تفصل الإنسان عــن الآخــرين فيحقــق نفــسه وتكامله(^) والإنسان يعرفه ذاته في الحب ، انه يعرف إنسانيته فيه بكــل بهائهـــا وكمالهـــا ، وعظتها وهي تتفهم حريتها وتختبرها في حرية الآخر (9) .
 . Y ¢


. 197 ، 9V ، V7 : (0) ينظر : شرح ديو : (0)


(^) ينظر : فن الحب ، اريك فروم ، ت مجاهد عبد المنعم مجاهد : 7 ( 7 (
(9) ينظر : مشكلة الحب ، زكريا إبراهيم : M11

ويبدو ان العلاقة بين كعب و المر أة علاقة متو اترة ومتتافرة فتارة تبدو المــر أة وكأنهـــا رمز للحب و التفاؤل وتارة أخرى تظهر المر أة أنموذجاً للمر أة الطائشة البعيدة عن الجادة . فقد وجدنا في شعره الكثير من المو اقف التي يعيب فيها الثاعر زوجه ويلومها عليها كموقفها من كرمه وأمر ها له بالبخل وكذلك زهدها له في شيخوخته وحبها للمال وإيثار ها الشباب و الفتوة ، ويكثف لنا احد النصوص معاناة كعب من سفه زوجه وطيشها مما يصل به الأمر الى النفور من المر أة بعامة وتقرير فساد أخلاق النساء بعامة وهو أمر ما كان ليحدث لو كانـــت زوجـــهـ حسنة المعشر صـالحة الأخلاق ، ويبدو ان الزوجة قد بدأت تتغص على زوجها حياته من عهد مبكر كما يبدو لنا مما صرح به في شعره انه كان يهو اها فتر اه يوجه لومها و عذلها مــصرحاً ان الهوى لا يمكن ان يقربه في الهو ان وهو أمر لا يحدث إلا اذا كانت الزوجة تعــرف قــوة جمالها وأثرها على نفس زوجها يقول : (')

 زَجـــر الـــضنين بعرضــــهِهِ الغــــبان

 فـــــي آخــــر الأيــــام مــــن نبيـــــان أبــــــاً أددِّــــن عَرصــــــــة الخــــــوّان أنَّـــى تجــــامعُ وصــــل ذي الالـــــوان تلقـــــاك تتكر هــــــا مـــــن الـــــشّنآن

بكــــرت عَلَــــيّ بــــسُحرةٍ تلحــــــاني ولقد حفظت وصـــاة مــن هــو ناصـــح حتـــى إذا بـــرتِ العظـــــام زجرتهـــــا فر أيتهـــــا طلحــــت مَخافـــــة نهكـــــة ولقـــد علمـــت وأنـــت غيــرُ حليمــــةً
 أرعــــى الأمانــــة لا اخــــون ولا أرى
 يومـــاً طواعـــك فــــي القيـــاد وتــــارة يوجه كعب لومه للمر أة بسبب ما ذكره من جهلها وطيشها وميلها للشر ، و البعــد عــن الحلم و العقل وعدم القدرة على التبصر في الأمور وفقدان الرشد بقولــــه ( كفــى بهــــا جهـــا - طيش لسان - برت العظام - تتكرت بعد ودّ ) و الثاعر يو اجه هـــذه الــصفات المذمومـــة بصفات حسنة تسلب تلك الصفات تأثير ها الضار على سلوكه وأخلاقه فهو قد حفظ وصاة من هو ناصح عالم يرعى الأمانة ولا يخون ولا يقيم في موضع يقيم فيه الخوان ، و الثاعر فـــي وصفه لزوجته يتخذ من الكناية وسيلة لتصوير اثر عذلها ولومها على نفسه بقوله : حتـى اذا برت العظام زجرتها فيكثف عن إصرار المر أة على لومها و إلحاحها فيه الأمر الــــي يــصل الى درجة يكون فيها بريا للعظام بله اللحم .

وسوء أخلاق هذه المر أة تتككد بصورة ضمنية في البيت الرابع فهي لم ترعوي وتظهر






 رأي الزوجة وبعدها عن الجادة يعكس صورة الآخرين بالنسبة لكعب وهذا الرأي في الـــر أة
 (1) : فيها






 فكأن المر أة هنا صورة للحياة الجاهلية التي ولت ، والتي لم تلم تلم للشاعر الذي ظــل متمـسكاً
 صاحبها وتفجعه فيها انها والمحبوبة سيان فهي تتلون كالغول ولا ولا تمسكك بالو الو عد ، فالمر أة التي يذكر ها كعب هنا ليست امر أة عادية بل هي امر أة تمتل الجانب الزائف من الحياة وبا وبالذات تلك
 الجادة ومع دلالتها على هذا الجانب ومع ما تضمنته من رموز - امر أة حقيقية - فهي ليـيست
 تعكسه امر أة يكابد الشاعر الآلام في عشقه لها ويعاني تقلجها وكذبها فهي تعكس إلى جانب ما
 زيفها او استحالة السلامة فيها('(
وقد تكون الثيخوخة والشعور بالعجز عن العطاء ، سبباً في معاناة كعب مع زوجتـــه ، فالمر أة تنظر إلى الرجل نظرة ترتبط بالقدرة على العطاء ، و هذا ما نجده في إحدى قــصـائده

 لا الـــود أعرفــــهـ منهــــا و لا اللطفـــــا
 على العتـــاب وَشــرُ الــود مـــا عطفـــا في غيـر نـــائرةٍ ضـــبا لهــا شـــنـاها
 مـــا شــرها بعــدما ابيـضضت مــسائحها لـــو أنَّهـــا آذنـــت بكـــر اً لقلـــت لهـــا

 يربط الثاعر في هذه الأبيات بين معاناته في المشيب وبين جفاء المر أة وسوء عشرتها فهو يتمنى ان يكون الشباب حليفاً لا يفارقه عن يقين بأن السعادة لا تكون إلا مع الشباب فهـــو ينتقل إلى الاستفهام عن شأن المر أة او شر ها بعدما ظهر الثيب عليه حيث لم يعد يعرف منها وداً ولا لطفاً وهو استفهام يكثف عن ان المر أة فقدت عندها او عنـــده إمكانـــات المــشاركة الوجدانية والمودة ، و الثاعر موقن بأن المر أة قد جانبها الصواب في نشوزها وذهاب لطفهـــا ومودتها وهو يقر أنها لو نشرت وهي بكر او وهي نصف بين الثباب والــشيخوخة لجادتهــا وسألها عن شانها ولكن بعد ان فارقا الثباب ، فانه لا وجه للجدل و المساءلة وهو يصل إلــى التصريح بأن ما يربطه بها لم يعد الود و الحب بل هو كونها أمّا لأو لاده وهو يعترف بأن هذا . شر ضروبّ المودة و العطف وقد نجد الثاعر أمام تتكر المرأة ورفضها لوصـاله يزمع على الانسحاب نحو عالم بديل من خلال حوار يقيمه مع نفسه مؤكدا نجاح وفاعلية الانــسحاب الــذي جربــــه فــــي الـــزمن الماضي ، اذ يبدأ بسرد رحلة قام بها فيما سلف بواسطة ناقة قوية صلبة جابت بهــا المفــاوز وخلصته من اثر تتكر خليله ومجافاته ، يقول كعب : (६)
 وما ذالك عـن شـــيء أكــون أجتزرمتــهُ سوى أنّ شــيباً فـــي المفـــارق شـــاملي

فالمر أة لا تكتفي بقطع العلاقة بل تطالبه بالتخلي عن سلوكه السليق لأنه لم يعد مناســباً له ، وان الشاعر ليس مستعداً لتلبية طلباتها لأن المر أة في تلك النصوص (ل ال تغنـي امــر أها

 اجتماعياً لا تواصل من هو عا


 ان رحلة الشاعر وان تدت في الماضي (نحوياً) إلا انها تحمل دلالة مستقنبلية فالماضـــــي
 مستقبل لأن الثاعر في التثكيل الفني يحطم أبعاد الزمن الثلاث فلايه زمنـــه الــــاظلـي الــــي


> ديمومة شعورية وكأنه حضور ابدي ) (广 . .

ان اعتداد الشاعر بنفسه من خالل ادعائه جوب قفار مر عية يهاب الركب ادلاجها جــاء
 يقدمها الشاعر تعبيراً عن كرمه وسخائه من اجل إعادة التت اصل المنبت مع المــرأة (البنيـــة الاجتماعية)
وقد يبتعد الثناعر الكهل عن المر أة باللجوء إلى الخمرة بوصفها عالم بديل عن عالــــهـ
(r) : الو اقعي الذي غربه بعد ان علاه الثيب يقول كعب



 ان الخمرة هي العالم الأمتل الالي يحلم به الشاعر بعد ان نبذه عالمه المحيط (المــر أة) فلجأ إلى عالم غير متتكر ولا غادر بصاحبه فالخمرة تو اصل من واصلها لا يهمهــ شــاباً أم



$$
\text { (ॅ) شرح ديو انه : } 1 \text { § -؟ ؟ . }
$$



كهلاً شيخاً فضلاً عن هذا فأنها تهيئ له منادماً طلق المحيا لا يعرف العبوس و لا الضجر انـــهـ حلم يقظة يمارسه الثاعر من شدة وطأة الحاضر بعد ان غربته المر أة وأنكرتـــهـ فلجـــأ إلــى الأحلام
وقد ينطلق الشاعر في رؤيته للمر أة من كونها أنموذجاً للمر أة المحبة و الودودة فـــالمر أة
لديه هي إشر اق الحياة هي شعور بالتفاؤل و اللسو وهي الحياة القريبة و البعيدة فــي تغير اتهـــا (') : وتقلباتها يقول كعب
 إليـــــك أداء إن عهـــــدك صـــــــالح
جميعـــــا نؤديــــــه إليـــــك أمــــــانتي يقف الشاعر في رؤيته للمر أة هنا عند مشاعر الحب و المودة فالثاعر يجـسد حـضور الحبية (سلمى) العقلي وتحققها في الوجود الثشعري متمثلا بالذكريات الباقية على مــر الــزمن ( ذكريات الحب ) فكل شيء يغادر وكل شيء إلى زو ال لكن في داخله ما تز ال مشاعر الحب باقية راسخة من خلال فعل التذكر الذي يجسده الغائب الآني في الحاضــــر الماضــــي مؤكـــــاً استمر ارية الحياة والوقوف بوجه الموت و الفناء فوجود النفس الخاللة بحضور القلب البـشري
 ذكرى كانت سعيدة أما الزمن الحاضر فهو وقت الحزن والألم و هكذا بدت رؤية الثاعر للمر أة قائمة على التوتر بين الحب والكره لها وبــين التتـــد و الفناء و الحياة و الموت فتارة تبدو المر أة أنموذجاً للطيش و السفه وتارة أخرى تـــصبح رمـــز اً للحب و المودة و التفاؤل .

## الخاتثة:

لا مناص في خاتمة مطاف بحثنا من إجمال أهم النتائج التي خلص اليها البحث وهي :

- ان الرؤية هي اجتماع البصر و البصيرة ، فهي لا نتوقف عند حدود الإدر الك العينــي بــل تتجاوز حدود المرئي إلى الإدر اك العميق اللامرئي للو اقع و الوجود . - جسد الطلل صورة لشعوره بالوحشة وتجسيم لو عيه الحاد بالفقد و الزو ال وهي رؤية نتطلق من نظرة سوداوية ممزوجة بحس مأساوي يبرز فيها شبح المــوت مــسلطاً علـــى الوجــود الإنساني فغدت اغلب لوحات قصائده صورة مانلة لنفسه المكلوفة و الحزينة .
- مثلت الصحر اء مطمحاً يفنتح به الثاعر على عالم أوسع وحاضر فهي حي مغاير لو اقــع الحياة المضطربة من حوله فهي إحدى الرحلة - ان لم يكن أكثر ها احتو اءً للمتغيرات الجديدة في حياة الثاعر و أثندها تأثنير اً في نفسيته - وقف كعب من الحيوان ووصفه كسائر شعر اء الجاهلية ولكنه تغير عنهم بأنه تعامـــل مــع حيو ان الطبيعة تعاملاً غير و اقعي فقد خلع عليه صفات ليس له كي يجسد رؤاه ومــشاعره ، وكان الحيوان معادلاً موضو عياً فظهرت رؤيته في نشدان القرار الأمين فــي هـــذه الحيــاة
 الصائد دائماً .
- جاءت رؤية الشاعر للمر أة متو اترة ومتذبذبة فتارة تبدو المر أة رمز اً للحب والمودة وتــــارة أخرى تظهر المر أة مثالاً للمر أة الطائشة و الجاهلة و المحبة للمال و المؤثرة للــشباب و الفتـــوة وهذا ما وجدناه كثير اً في قصـائده .


## قائمة المصادر والمراجع:

. أدب صدر الإسلام ، د. محمد خضر ، دار الكتاب العربي ، لبنــان - بيــروت ، دار الكتاب العربي، طبعة خاصة ، 1911
「. حمادة للار اسات الجامعية و النشر و الثوزيع ، الأردن ، . . . . . を. جماليات المعنى الشعري والتشكيل والرؤية ، عبد القادر الرباعي ، المؤسسة العربيــة ، للار اسات والنشر ، الأردن ، طا ، \& . . . . . . -• الحياة والموت في الثعر الجاهلي ، مصطفى عبد اللطيف جياؤوك ، سلسلة دراســـات . 19 VV ، مطبعة الحرية ، بغداد
7. خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة - در اسة وتحليل ونقد ، محمد صـادق حسن عبد اله ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، (د.ت) .
 ^. الرؤية في شعر ذي الرمة ، د. آن تحسين محمود الجلبي ، دار ومكتبة بسام، العــر اق، ، الموصل (د.ت).
9. الزمان و المكان و أثرهما في حياة الثاعر الجاهلي وشعره - در اسة نقدية نصية، صلاح عبد الحافظ ، دار المعارف ، القاهرة ، IAr I
－ا．شرح ديوان كعب بن زهير ، صنعة الإمام ابي سعيد الحسن بن الحسين بــن عبـــــ الله السكري ، دار القومية للطباعة و النشر ، القاهرة ، 1970 ． 19 د 1 د
1ا．شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين ، د．محمود عبــد الها الجـــادر، دار الرســـالة، ． 19 V9 ، ساعدت جامعة بغداد على طبعه ، بغداد
Y Y．الشعر الإسلامي في صدر الإسلام ، د．عبد اله الحامد ، السعودية ، الريــاض ، طا ، .191.

「 「．الشعر الجاهلي مر احله واتجاهاته الفنية ، د．سيد حنفي حسنين ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، 19V1
 10．عيار الشعر ، أبو الحسن محد بن طباطبا العلوي（ت（ت 1 （ت）تحقيق د．محمد زغلـول سلام ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مطبعة التقند ، طّ ،（د．ت）． 11．فن الحب－اريك فروم－تر－مجاهد عبد المنعم مجاهد ، دار العــودة ، بيـروت ، .19 Vr
．I9V0 ، فن الشعر ، إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، طه ．V ＾1．في حداثة النص الثعري ، در اسات نقدية ، د．علي جعفر العلاق ، دار الثيؤون النقافية العامة ، بغداد ، ． 199

9 1．في الثعر الإسلامي والأموي ، عبد القادر القط ، دار النهــضة العربيــة ، بيــروت ، .19 V
－Y．المرأة عند شعر اء صدر الإسلام الوجه والوجه الآخر، أ．د．حسني عبد الجليل يوسف ، دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة ، Y Y ．．．
 ．IqVr ، و النشر ، الخرطوم ، طا

זץ．المعجم الفلسفي ، جميل صليبا ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ،（د．ت）．

〒 「．وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية ، نوري حمودي القيسي ، دار الكتـبـب للطباعـــة و و النشر ، جامعة الموصل ، 19 ع
．YV ينابيع الشعر والرؤيا، عبد الو هاب البياتي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، د．ت ．

الرؤية في شعر كعب بن زهير

الثدوريات:

- الحساسية الميتافيزيقية في الشعر الحديث ، مقارنة لمفهوم الرؤيا في حركة مجلة شـــر

- الفن والأدب بين الرؤية والرؤيا ، فاضل ثامر ، جريــدة الثــورة ، صــفحة ثقافــة ،
- قصيدة بانت سعاد ومعارضاتها ، د. عمر محمد الطالب ، مجلة آداب الر افدين ، كليــة

الآداب ، جامعة الموصل ، ع

- مشكلة المكان الفني : يوري لوتمان ، تقديم وترجمة : سيزا قاسم دراز ، مجلة ألــف ، ،

مجلة البلاغة المقارنة ، ع7 ، 19 1 1 .
الرسائل والاطاريج الجاموية:
ا. الأمل في الشعر العربي قبل الإسلام ، احمد محمود زيدان ، أطروحة دكنور اه بإثـــر اف:
الدكتور إبر اهيم جنداري جمعة، مقدمة إلى كلية الآداب ، جامعة الموصل ، 1997 . 197
「. الجمال في الوعي الشعري قبل الإسلام (در اسة تأويلية) هلال جهاد ، أطروحة دكتــور اه بإشر اف الأستاذ الدكنور : عمر محمد مصطفى الطالب مقدمة إلى كلية الآداب ، جامعة

الموصل ، 1991 .
ّ. الرؤية الإسلامية في النقد الأدبي العربي حتى القرن الرابــع الهجــري ، منـــى فاضـــل خورشيد صـالح ، أطروحة دكتور اه بإشر اف الأستاذ الدكتور علي كمال الدين الفهــادي

مقدمة إلى كلية الآداب ، جامعة الموصل ، Y . . . .
を. الرؤية في الشعر العربي قبل الإسلام القصائد العشر أنموذجاً ، أفراح عبد محمود الصباغ ، أطروحة دكتور اه بإشر اف الدكتور : مؤيد اليوزبكي ، دقدمة إلى كلية الآداب ، جامعة

الموصل ، Y. 11
O. الرؤية في شعر ذي الرمة ، آن تحسين الجلبي ، أطروحة دكتـور اه بإثـــر اف الأســتاذ

الدكتور عمر الطالب ، مقدمة الى كلية الآداب ، جامعة الموصل ، r.. . . . .
7. الشاعر والوجود في عصر ما قبل الإسلام ، باسم إدريس قاسم بإشر اف الــدكتور محــــ

فتاح عبيد رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب ، جامعة الموصل ، 199 . 19 r
 بإشر اف الأستاذ الاكتور حازم عبد الله خـضر مقدمـــة إلــى كليــة الآداب ، جامعــــة

الموصل ، 1997 .
^. المكان في شعر صدر الإسلام فنن نديم دحام ، رسالة ماجستير ، بإشر اف الدكتور : عبد
الله الظاهر المشهداني، مقدمة إلى كلية الآداب ، جامعة الموصل ، . . . . .

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

