## فاعلية الصور الحركية و مكونات رسمها

في شعر النابفة الذبيياني

م.ـ. ألـال عبلد اللّه محمد
قسم اللفة العربية
كلية التربيية للبنات / جامعة الموصل


## ملخص البحث:

يهذف البحث إلى قر اءة شعر النابغة الذبياني قر اءة جديدة تستفيد من العنصر الحركــي الذي يمنح الصورة فاعلية و تأثير اً. إذ رسم الثاعر جو انب من عالم الو اقع ووجو هه المتعددة في الإنسان و الحيو ان و الطبيعة، فشعره يمتاز بهذه الجو انب الوصفية المتحركـــة مــن خــــلا الصورة التي يسيطر فيها الثاعر على الدخيلة. و النابغة كان حريصا على مثل هذه الرؤية في ديو انه، و النظرة المتأملة و الفاحصة في شعره تأخذ بأيدبنا إلى تصنيف الصور الحركية ضمن ثلاثة مستويات هي: - باعث رسم الحركة من الكائن الإنساني. - باعث رسم الحركة من الكائن الحيواني. - باعث رسم الحركة من الظواهر الطبيعية.

وقد استطاع البحث رصد نتاج الصورة الحركية وفاعليتها الخلاقة في شــعر النابغـــة
الذي صدر عن عمق تجربة الثاعر ودقة ملاحظته وبر اعة صناعته.

## Efficiency of Motion Images and Their Drawing Components in Al Nabigha Al Thubiani's Poems

## Lect. Dr. Alhan Abdullah Mohammed Arabic Language Dept. <br> College of Education for Girls/ Mosul University

## Abstract: <br> This study aims at a new reading of Al Nabigha Al Thubiani's poems which makes use of the motion element that gives the image

effectiveness and impact. The poet drew some fields of the reality and its multiple aspects reflected by the human, animal and nature. So, his poems are characterized by these descriptive aspects which are in permanent motion through the image, through which the poet controls imagination.

The poet was keen on fulfilling this vision in his divan, and the scrutinizing review of his poems leads us to classify the image of motion into three levels, they are namely:

- The motivation of drawing the motion by the human being.
- The motivation of drawing the motion by animals.
- The motivation of drawing the motion by the natural phenomena.

The research could prove the creative effectiveness of the motion image in Al Nabigha Al Thubiani's poems which emerged as a result of the profound experience of the poet, his accuracy, and his poetic ingenuity.

## المقلمهة:

لا ريب أن البحث في نتككيلات الصور الحركية ومكوناتها وفاعليتها التعبيريــة فـــي
شعر النابغة الذبياني يستدعي الثفكير في الإمكانات و القيم الجمالية والتجربة الثعورية للحركة الصورية. إذ إن وجود الحركة في المجالات التصويرية (الإنسان، الحيو ان، الطبيــــة) يعـــ
 بناء النص هي التي تكسب الصورة الحركة والحيوية. وخلال هذا نتقام الأفعال للصورة مز ايا نفسية وفنية من خلال اختيار الشاعر لها للتعبير عن الجو . فالأفعال مسؤولة غالباً عن ارتخاء الحركة في الصورة، أو توتر ها ليس عبر علاقة هذه الأفعال ببعضها حسب بل عبر طبيعــة الفعل المنتقى نفسها "(1).

ومن هذا يمكن القول إن " الفعل والحركة هما من أبرز ما يميز الــشعر دون ســــئر الفنون الأخرى. وما دامت عبقرية التصوير وعبقرية النحت تكتفيان في تحديد لحظة معينة في مكان، فان عبقرية الشعر تكتفي في إبراز الفاعلية والنشاط الحركي الذي ينساب على سلـــلة من لحظات متعاقبة "(٪). وهذا يعني أن الفعل الشعري المكثف و الفعل الــصوري المتحـرك يولدان الشاعرية التي نتر اءى من خلال التشكيل الفني للصورة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الصورة في التشكيل الشعري -تفسير بنيوي-، د. سمير علي سمير الدليمي: ㄷ. (Y) }
\end{aligned}
$$

وعلى هذا الأساس تظل الصورة الثعرية متميزة بواسطة تعـــاون الفـــل الــصوري القوي و الفعل المسموع و المرئي و الحركي. لتكثف عن القيمة الفنية التي ترسخت في الــنص لنتعرف من خلالها على فاعلية الحركة في السياق الذي وردت ويه عبر مــستويات مختلفــة، بلاغية وحركية وشعورية، لتقام لنا الغرض و المعنى المقصود موضوعياً، وما تحمــل مـــن

إيحائية شعرية وقيم جمالية مشعة نوجه المتلقي عاطفياً وشعورياً بالإقناع النفسي و العقلي ('). فمنهجنا في تتاول فاعلية الحركة في الصورة يكمن في أن الــصورة تــشتمل علـىى الحركة و الحيوية و النشاط في ثلاثة مجالات منها ما يتعلق بالإنسان أو لاً، وبـــالحيوان ثانيــاً، وبالطبيعة ثالثاً. ولإثبات ذلك سنقف عند كل مجال للكشف عن خطوط الشاعر الفنية و إبداعــهـ الشعري ورؤياه الفنية.

## ا. باعث رسه الحركة من الكائن الإنساني:

 تصوير الإنسان المتصل به أثند اتصال، كالملوك في مجال السياسة، فوقف تارة مادحاً، وتارة معتذر اً يهبط إلى مستوى المتهم غير البريء محاو لاً أن يثبت بر اءته بأفضل الــسبل وأجمــل الأساليب التي كان لها التأثير الكبير في شعره. وتارة هاجياً، فضلاً عن صوره الأخرى التــي

نشهدها في مجال وصف المر أة وجماليتها.
ومن النماذج الإنسانية التي صور ها في شعره مدح الملك (النعمان بن المنـــذر) فـــي
مجال الكرم، يقول(؟):





ولا يَحــولُ عطــــاءُ اليــوم دون غَـــدِ
V $V$
(1) ينظر : المصدر نفسه: Y7.
(
(ץ) ( الغوارب: الأمواج وأعالي الماء، الأو اذي: الموج، العبرين: الضفتين، الزبد: رغوة الماء اذا اضطرب. (؟) (الينبوت: نوع من الشجر ، الخضد: المنكسر من الشجر. (0) الخيزرانة : السكان و هو دفة السفينة، الاين: التعب، النجد: العرق.

إن الثاعر يسترسل في وصف كرم الملك (النعمان بن المنذر) وتفاعله مـــع النـــاس فيؤكد لنا من خلال فاعلية الصورة الحركية أن جوده وكرمه يفوق نهر الفرات في حال مـــده وارتفاع موجه، وليس أدل على ما نقول من أن الكرم قد جرى العرف على عده معادلاً لفكرة
الماء و البحر في الأدب العربي(').

ويبدو لنا من خلال استرسال الثاعر في وصف فيض عطايا الملك يوماً بعد يوم أنـــهـ
قد عمق مفهوم الخير من خلال الصورة الحركية في تشبيهه العطايا بنهر الفــرات.فالــصورة حسية متضمنة عناصر طبيعية أبدع الشاعر في تركيبها الفكري لما فيها من حركة تأملية.

واستطيع القول إن الأوصاف التي رسمت فيما مضى صورة لطبيعة الملـــك الذاتيـــة
المجردة، فقد تحركت فيها بفعل الأفعال (هب، ترمي، يمده، يظل، يحول). لقد تحققت فاعليــة الصورة الحركية في الأفعال الموظفة في النص.فالحركة تأملية نلمس من خلالهـــا أن أفعـــال الملك تأسست على القو اعد الأخلاقية في إصلاح حال الناس. وبذلك تحول الفعل مــن خيـر الذات إلى خير الجماعة وهذا ما كان الناس بحاجة إليه حقاً.

و الثاعر و هو يعيش مع مدوحه وينعم بذللك العطاء وتلـك الفضـائل، استطاع أن ينقــلـ تجربته الشعرية ويشركنا في هذه اللوحة المدحية التي تجمع بين قوة العزيمة وشدة البأس، مما جعل حركة أفعاله الإيجابية في أٔثناء رسمها وسيلة لنشر الخير وانتعاش الهمم. يقول(؟):
 (「) بَ .


 بالخوف والرهبة من بطش الملك مما يوحي بشدة وتقل مأساته وآلامه التتي أطبقت عليــه ولا يستطيع الفرار منها. فالصورة التي رسمها الثاعر هي صورة " تجسيم لجبروت القوي مثلما هي تجسيد لخوف الضعيف، وقيمتها في أنها حولت الخوف من كونه خوفــاً خاصـــاً يـرتبط برجل يطارد إلى خوف عام يتكرر في النفس البشرية عند مو اقف متشابهة "('). رأى النابغة في صورة الليل صورة للنعمان فالليل يدرك الاشــياء جميعهــا بحركتــهـ اللسرمدية وكذللك النعمان الذي لن يفلت الشاعر من قبضته وجبروته، لذللك عــرض صـــر لمشاعره المتأججة ونفسه المجروحة الحزينة متخذا من وصفها بالخوف و الرو ع قناعـــا فنيـــا أسقط عليها كل ما كان يتفاعل في نفسه من أحاسيس ومشاعر

فالحركة نتعمق أكثر في مشهد الصراع مع الليل، و هو رمز الظلم و الاعتــداء علــى
 الو اقع المسيء له تزيد في الإيحاء بالحركة، وتكسبها عنفا وقوة أكبر، إذن فطابع الحركة الذي نتلمسه في النص جاء تبعا لطبيعة الرؤية التي تتبثق منه. (٪)

ورسم صورة ثانية لكرم المدوح المتمثلة بــ (خطاطيف حجن) و الفعــل (تمــد)، اذ تتمي عن صورة بصرية حركية تجذبه إلى النعمان ولا يستطيع الانفلات منها. صورة موحية
 اليأس.

فها هو عنصر الحركة متمثلاً في الأفعال (أتو عد / لم يخنك / تترك) ينطـــق ويـشهـ
 وقلقه.

وليدلل الثاعر على إخلاصده وأمانته وعهده اتكأ في تشبيهه على الحركة . و الو اقع أن
 الذي لا يخون و الخائن الذي ينقض عهداً. انسجاما مع فاعلية الحركة فقد حققت فــــي الـــنص
(1) مقالات في الشعر ونقده، د. عبدالقادر الرباعي: 0• 1.
(Y) الصورة الشثعرية بين الثبات والجمود، نماذج من الشعر السعودي المعاصر، د. دوش بنت فلاح الدوسري . http://www.ansg.net/vb/showthread.php?t= 2470
(T) اسرار البلاغة، عبدالقاهر الجرجاني: 1OV.

استجابة للحالة الشعورية التي يريد الثناعر أن يضع فيها مددوحه (النعمان)، لذلك عمد إلـى هذه الصورة الحركية لإثارة مددوحه و الكشف عن عالمه المؤلم.

ورسم صورة أخرى للطبيعة من خلال الصورة التتبيهية اللمتو اشجة مـــع الاســتعارة
 كان الثاعر ذكياً حين اختار الربيع تلبية للحاجة الروحية من الجمال الربيعي المنعش للــنفس و الباعث على التفاؤل والأمل. فقد رسم الثاعر في هذا البيت صورة بصرية فتخيــل الملـــك
 أعيرته..) ويمكن القول إن التعدد في الأوضاع الصورية التي اختيرت للربيع وللــسيف هــي مفتاح النور الذي أضاء الناس لذلك حق لـه أن يتمثل في عيون الجميع بالربيع لإغاثة النــاس وانعاشهم وباللسيف في حمايتهم وتوفر كل أسباب الأمن للفرد و المجتمع.

ولا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى الليف، فاللبيف يحتل مكانة مهمة وضخمة فـــي الشعر الحربي، فهو " رمز دائم ومستمر للمعركة وللمحارب، ولـــه علاقـــة كبيـرة بنفــوس المحاربين من جهة وبالموت و القتال من جهة أخرى "(').

وكأن الشاعر أراد في تصويره لمظاهر الكرم و العدل والوفاء والقوة إثارة كل الحواس كي يكتمل الجمال بتر اسلها وهو في هذا ينسجم مع نوجهه العام في القصيدة. لأن حديث الكرم و العدل و الوفاء و السماحة أصبح له حركات جديدة فعالة يسري شعاعه في كل ذرة من جـس الملك ويستتهض كل فرد من الناس لينظر إلى الحياة السعيدة وهي تتشكل نعيماً وألفاً لتــصميم
 و هكذا أعطى الشاعر لــ (الربيع و العدل و الكرم..) وظيفة المنبه و المحرك للسكون الر اكد. في نص آخر يهجو الثاعر زرعة بن عمرو بن خويلد من بني كلاب، يقول(): 1 - وبنــــو قُعــينٍ، لا مَحالــــةُ أَنَّهــــْ



> 7) : مسائل فلسفة الفن المعاصرة،ج.م. جويو، ترجمة : سامي الاروبي (Y)
> (r) الديوان:
> (؟) السنور: السلاح الكامل، جنة: الجن.
(1) غَلبوا علــى خَبــتٌ إلـــى تِعـشـثارِ 11 - وبنو جذيمةَ حَــيُ صــــق ســـادةٌ


## Y Y

r ولكي يعظم الثاعر من تصوير شــجاعة و إقــدام (بنــو قعــين) و (بنــو ســواءة) و (بنو جذيمة)، أقام مو ازنة بين أكثر من حركة، فحركة (بنو قعين) لينالو ا من عدو هم حمـــت
 اجسادهم صدأ الحديد دلالة على طول مدة الحرب. وحركة (بنو سوءة) تستو قفنا ونحن نشاهد
 بالحركة إذ استمدت فاعلية حركتها من مقدرة الثاعر على إحياء تلك اللوحة البطولية وتحريك مشاهدها، بكل أبعاد ذللك الإحياء من حركتهم و إقدامهم للمكان، إلى الحركة والإحاطة به، ومن حركة التجمع و الصدام، إلى حركة الثبات والإقامة.

وان هذه الحركة السريعة الصاخبة التي تعبر عن شجاعة القوم لم يتركها الشاعر من دون أن يوظفها لصـالح (بنوقعين وبنو سو اعة، وبنو جذيمة) فيلح على القيم البطولية والحماسية (اذا كثر الصياح رأيتهم غداة الروع والانفار)، و القيم الترهيبية (أنوك غير مقلمــــي الأظفــــار ) و (بنو جذيمة... غلبو ا على خبت إلى تعشار)، و هذه القيم جميعها صيغت بصور حركية حسية تحمل في جو انبها روح التفاؤل والانطلاق و الحماس الذي لا يعرف السكون، و هذا من شـــأنه أن يو ائم في النص بين العقل و العاطفة ليعمل على استـدر ار الرحمة و الثفقة من النعمان بــن المنذر

وبهذه الصور المتحركة والمتتوعة في معطياتها يتسنى لنا القول إن التصور الحركي هو تصور لغوي وإيحاء لا نهائي يتجاوز الصور المرئية لكونه صور ا أفنية " تمتاز بأنها ثمرة انتقاء وتهذيب للمادة المحسوسة، و المستمدة من الطبيعة، أو من الحياة الانسانية، وغاية هــذا الانتقاء هو اثارة التأثير أو الانفعال بالجمال" (६).
( ( ) خبت وتششار: أسماء أماكن.
(Y) عر عار: كلمة يتداعى بها صبيان العرب للعب.
(Y) وفرآ: كثيرين.
(६) مقدمة في علم الجمال: د. أميرة حلمي مطر : Y

ويبدو أن اهتمام الثاعر بممدوحه القائد (ابن الجلاح) قاده إلى تصوير نفسه في حالـــة سكونها و هدوئها وتصوير حركة روحها('):


 (طار روحها) و (ألبستني نعمى) فالحركة تمثلت في الفعلين (طار) و (ألبستتي) بينمـــا يـشير الفعل (سكنت) إلى الاستقرار و الثبات. فبعد هذه المكانة الرفيعة النتي حظــي بهــا مــن لـــــن مدوحه، جاء لتستقر نفسه وتهدأ، إذ خيم عليه جو من الفرح و البهجة و النعمة بعدما رفرفــت روحه وطارت لتشتككي من الو اقع و الحياة.
وفي صورة حركية أخرى حاول الثاعر أن يقدم و اقعاً جديداً لعدل ومكانة الممدوح إذ يلجأ إلى تحميل عنصر الحركة أبعاداً ودلالات لا نتفق أو تتتاسق مع الو اقع المألوف، وانمـــا تخلق و اقعاً جديداً (Y):



استقت الصورة الحركية مصدرها من خفة الأرض وتقلها ومن ميز ان الأمور عامـــة و هما صورتان حركيتان لما فيهما من إثارة إلى حركة الأرض في حالة خفتها و تقلها، وحركة اعتدال الممدوح.
فمن خفة الأرض بفقدان الملك وتقلها في حالة بقائه وحركة ميزان الملك بعدله، يتشكل الأداء الفني في نتاسق حركي،. فالثاعر قد وفق بقدر اته على ارتباط الحركة الأرضية بصفة
 بالاعتماد على العنصر الحركي إذ لمس بطرف جناح ذلك الوصف الجمالي لممدوحه وخلص مسر عاً إلى تصوير حركة مبز انه وخبر اته في تدفق وحيوية فهو منعم بعدله يرفل الناس بنعمه وخير اته.
ان بروز عناصر الطبيعة في رسم الصورة بفضاءاتها ذات الحضور الخارجي الحسي والمادي، ثم حيوية الصورة الدلالية المتمثلة في إبراز طبيعة العلاقة بــين الملــك والميــز ان

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان: • \& } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

والنعم من شأنه أن يجسد الصورة الحركية وهذا ما يؤكد لنا أن " الصورة الفنية لا نثير فــي
 منها نسيج الإدر اك الإنساني ذاته"(1). ولعل الثاعر عندما عزم على الاعتذار من الملك (النعمان بن المنــذر)، وأن يـستل الحقد من نفس ممدوحه و يعتذر عما سلف، جمع بين حركتين متتافرتين ولكنهما تتتميان إلــى مجال إنساني، يقول():




إن تشكيل العناصر الحركية التي لها الأثز الفاعل في بناء النص و المتمثلة في (بلغت، أغش، أكذب) جاءت من المجال الإنساني، و التي بدور ها تمارس غضبها و غيظها على الشاعر
 و الاسنئصـال () إز اء الملك مما أوحى بدلالات نتعلق بما يعكسه اللسياق إذ يشير إلـــى إيحائيــة مؤلمة ومصدومة من خلال مظهر الحركة المثيرة لدائرة الحقد و الغيظ، ففي ذللك إثنارة لمسح التههة عنه. أما فعل الملك إز اء الثاعر في الحركة الثانية الخاصة بدائرة التسامح و العفو فقــد تمثلت بالعناصر الحركية ذات المكون الإنساني (اصطنعتهم، فلم ترهم، لا تتركني). وقد كان للعناصر المحركة في تللك المقطو عة وقع كبير وفعل مؤثر في نفس الــشاعر إذ إنه سعى بشكل أو بآخر إلى الرد على الغاضبين منه، وإعادة الصفاء والتسامح و العفو إلى الملك، فشعره إذن جاء مزيجاً من الماضي و الحاضر فيه ضر اعة التائب.

وصورة المر أة عند النابغة الذبياني مرتبطة بمعاني الجمال، فحركتها ووصفها دائمـــا
لهما ايحاءات وأبعاد في نفس الثاعر فهو يقول في وصف جمال العيون واللؤلؤ المنظوم الذي تزينت به فضلاً عن جمالية الثوب(؟):
(1) (1) الصورة الفنية في التراث النقي والبلاغي عند العرب، د. جابر عصفور : \&

(Y) ينظر : النسق الثقافي قراءة تقافية في أنساق الثعر العربي القديم، د. يوسف عليمات: هr.
( ) ( الديوان: •9-9



7 - في إثــرِ غانِيـةٍ رَمَتــكَ بِسـَهِهِها،

9 - نَظَــرَت بِمُقــــةِ شـــادنٍ مُتَرَبــبٌ؛

- 1 - والنظمُ في ســـلكٍ يُــزيِّنُ نـرهـــا

11 - صفراءُ كالنَّيراء، أكُمِــلَ خلقُهــا
 خلالها عن الهيئة الجمالية التي تو افرت للمر أة التي تعدد إلى إثارة شغفه بسبب جمال العيون.
 و(صفراء كاللير اء) (أككل خلقها كالغصن..). ليكثف من خلالهاعن فعالية العناصر الحركية التي أسهتت في حشد الجمال لتلـك المرأة. ومن العناصر الحركية التي أسهىت في بناء جمالية المر أة من حيث عيونها والنظم الذي زين نحرها ورقة جسدها.(رمتكّ، أصاب، نظرت، ذهب توقد) ليمنح المر أة الإشر اق والجمال و النضارة. فحين يصف الشاعر زينتها يجــــل الرغبــــة تتتلكه وتجعله يرى في الجمال والحسن طريقا يفتح له أبواب الأمل.

وهكا تحكن الشاعر من وصف الحركة الصادرة من المرأة (رمتكا نظرت) فهـا يصفها وصفا حسيا وإنما يوحي بها. فالحركة لا تظهر إلا في نفس القارئ، فالــصورة تبقـى () جامدة طالما لم يسبر القارئ أعماقها، ولم يلحظ إيحاءاتها ولعل جمال المتجردة المعنوي زوج (النعمان بن المنذر) متـتثلاً في لقائه إياها عنـــــا تنشرق عليه كأنها الثمس وهو الغو اص دفعه لأن يقول(؟):





؛ ا - قامَتَ تَراءَى بينَ سِجِفَي كِنِّـــةٍ

 IV


[^0]ها هو الثاعر يقف ليتفحص هذه المر أة فرسم صورة شعرية متمثلة في بنيــة تــشبيه
(قامت نر اءى.. كالثمس يوم طلوعها...) ليكثف من خلالها عن العناصــر الحركيــة التــي
 الحمل. ويسترسل الثاعر في رسم صورة شعرية أخرى قائمـــة علــى بنيــــة تــشبيهية (درة صدفية..) ليكشف عن الهيئة الجمالية التي نو افرت بها و التي لها وقعها الخاص في نفسه فكأنه غو اص النقى بدرة صدفية.

تستثر هذه القصيدة الفعل (نظرت )من اجل منح الصورة الشعرية طاقة حركية أكبر تدل على الجمال الأنثوي، فقد استطاع الثاعر بذكائه وقوته الإبداعية الخلاقة نقل فعل الجمال من الشمس إلى ذات المر أة، (كالثمس...) و (درة صدفية..) فلحظة الجمال التي خلقها الفعــل تتشكل من عمق الحركة التشكيلية المبتكرة، فالصورة الحركية تتبع من نوظيف الثاعر الفعلين
 حركة الفعلين (يهل و يسجد) وما يوحيان به من أحاسيس ومشاعر سعيدة، وما يدلان عليه من الاستمر ارية و النققدس. فلننظر إلى تجسيد جمال المر أة الجميلة التي رسم الثاعر صورتها من خلال تشبيهها بالثمس (يوم طلوعها باللأسعد). فصورتها تتحرك وتجري هنا وهناك لتأخــــذ أمكنتها في مداخل قلبه. ففرحه بها مقترن بصوت التكبير و التهليل وما يوحيان به من أفــر اح -وسرور

ومما يزيد من فاعلية الصورة أنها صورة نابضة بالحياة ناطةـــة بالرغبــة، تمــــارس
الاغر اء على المتلقي، وقد مارست سحرها وفاعليتها بالتأثير في الشاعر /الغو اص. ورسم الشاعر صورة حركية كانت من نصيب المر أة أيضا ليكشف فيها عــن حالتــه

الشعورية، يقول('):
11 Y Y Y



(Y) تلوث: تلف، الافقضال: النوشح، البُرد: الثوب، دعص الرملة الهاري: الرمل المنهار.

و الملاحظ أن البنية التثبيهية المتمثلة في (كالثمس و افت...)قد سايرت فكرة القصيدة ليكشف لنا من خلالها عن العناصر الحركية التي أسهمت في اكتمال الجمال و الحــسن لتلـــك المر أة (نعم)، مما جعلها شبيهة بالشمس في شكلها الخارجي، و هذه العناصر الهحركة ســو اء على مسنوى البصر (و افت لم تؤذ... ولم تفشش...) أو على مسنوى الثم (و الطيب...يـزـداد) أو على مسنو الذوق (نسقي...) قد أفضت إلى خلق حركة (فريع قلبي) التي تتبئ عن الرهبة التي تتنتاب الثناعر في أثناء رؤيته لها و هي تتهيأ للرحيل.「. باعثٌ رسه الحركة من الكائن الحيواني:
يصور النابغة في شعره حركة الثور الوحشي مع الكلاب في صورة حافلـــة بـــاللون
و الحركة، فجسد لنا لوحة رحبة امتد بها النفس للعناية بشخوص القصة ور والحدث يقول('):


صُمـعُ الكُعـوب بَريئـــاتٌ مــن الحَـردِ


طعنَ المُبيطر إذ يــشفى مــن العَــضَبِ


في حالكِ اللون صنَــــِ غيــرِ ذي أوَكِ

ولا ســــبيلَ إلــــى عَقـــلٍ ولا قَـــوَدِ





17 - كأنَّه خارجاً من جَنـب صــفحتِه

IV - فظلَّ يَعجُم أعلى الرَّوق مُنقبــضاً
^1 ا ــمّا رأى واشثِق" (قعــاصَ صـــاحِبِ
19 - قالت لهـ النَّفس": إنَى لا أرَى طَمَعاً

يشبر النابغة هنا من خلال المعركة الدامية التي وقعت بين الثور الوحــشي والكــلاب إلى حركية الثور الوحشي و الكلاب يهاجم كل منهما الآخر فـ " كل يتوســـل الــــلاح الـــني جهزته به الطبيعة، الثور بقرنيه و الكلب بأنيابه، وقد تعاركا كالممثلين على مسرح الحياة تتتهي
(Y) ضمران: اسم كلب، يوزع: يغري، المحجر: الملجأ.

مسرحيتهم بالموت و الفاجعة"(1). إذ يأتي إبداع الثاعر برسم كل حركة من حركاتهما ووصف ما لهما في موطن من الخوف والشر و الفزع والألم الصار خ، وكان هذا التصوير متأسساً على وفق حركتين:

الحركةٌ الأولى: صـادرة من الثور باتجاه الكلاب متمثلة في العنصر الحركي (فارتاع، فبــات،
شك، أنفذها).
إن الجو الصـاخب للمعركة من خلال ما ترمز إليه العناصر المحركة للــصورة التـــي


 مسنتيما الطرفين. و هذا التصوير الذي ينم عن الهيئة الثكلية للثور وصر اعه مع كلاب الصيد قد أسهم في بناء مشهـ حافل باللون و الحركة وكأنما هو ساعٍ إلى تصوير مشهذ حركي أكثــر وليس مشهد كلامي.

أما الحركة الثانية فكانت صـادرة من الكلاب و الصائد باتجاه الثور الوحشي متمثلة في العنصر الحركي (فبثڭن، استمر، يوزعه، يعجم).

إن المشهد الذي جاء به الثاعر ليدلل على فاعلية العنصر المحرك لــصورة الــصـائد وكلابه قد سبقه اللظر والتحفز واستحضار الجر أة، إلا أن تلك المحاو لات باءت بالفشل. وقــد خص الشاعر حال الكلاب وما أصـابها من خوف ووجع وقتل ويأس. فهو إذ يــصف مــشهـ المعركة إنما يصف صورة نفوس يملؤها الطمع، ويهيج شهوتها حب القتالل، ويداخلها الخوف، ويوجعها القتل، ويمزقها الألم الصـار خ في الصدر، فينقبض ويتلوى ثم يهــوي عـلـــى القـــرن
يعضه ويكدمه(Y).

وقد خص الثاعر نفسبة الكلب (و اشق) باليأس لأنه قنط من الثأر و الدية ولأن مو لاه لم يغنم ولم يسلم، فالثور يمثل في وحدته ومنازلته للخصوم ذات الثاعر وهو اجسه اللفسية التـي ينتحلها الثور، فان فاعلية الحركة تساير فكرة النص التي تتحدث عن الــصر اع بــين البطــلـ وجيش الأعداء.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( النابغة الذبياني سياسته وفنه ونفسيته، ايليا حاوي: (Y) }
\end{aligned}
$$

و في نص آخر نلاحظ أن الثاعر عندما أحسّ باللنب الموجه إليه وما خلفته الوشاية من آلام في نفسه ركز مشهد الحركة على صورة جماعات من النوق وهي تسير متدافعة نحو الآل يقول('):




لقد تتابعت تشكيلات مجسدة تزخر بالحركة، وتخلق حياة، وتتــدفق حيويـــة وفاعليـــة ليدافع بها عن نفسه وليثبت بر اءته، ففي هاتين اللقطتين النصـويريتين، حركة جماعات النــوق وهي تسير متدافعة نحو الجبال (سماماً تباري الريح..) كأنهــا الطيــور الغـــائرات الــشديدة الطبران، وحركتهن وهيئتهن الشكلية (كأطر اف الحني خو اضـع) قد تطامنت رؤوســــهن إلــى الأرض كالقسي من شدة الجهد(६)

نجد الدفق التصويري الذي أبدع فيه الثاعر بقدرة و اقتدار فقد تجسدت صــور اً فنيـــة نابضة بالحركة و الحيوية تضيف كل و احدة إلى الأخرى ذللك البث الإيحائي المتتابع في إيجاد الحيلة بأي شكل من الأشكال لتبرئة نفسه. وعلى هذا الأساس يكون " البناء التصويري متكئــاً على لقطة حركية ترسم حالة نفسية تتدفق در اميتها بالبث الوجداني الذي يشجب أمامه أي أداء بياني معروف أمام نضارة حيوية الحركة الذاهلة "(ه)

ونكاد نلمس من وراء فاعلية الحركتين التصويريتين، الاعتذار باللجو ء إلى قوة عليــا لتبرئة نفسه من الظلم فلجأ إلى وسيلة الإبل لحل الإشكال بينه وبين الملك، و هذا يبين لنـــا أن " الإبل وسيلة للسير إلى النعمان ووسيلة إلى الصج "(7) أيضاً.

فلابد إذن من حركة سريعة نشيطة نؤ هله للوصول إلى الملك ليصلح موقفه، وليحسن
(Y) (Y) لصاف وثـبرة: اسما مكانين، الإلال: جبل بعرفة.


(0) تذوق النص الأدبي - جماليات الأداء الفني -ه، د. رجاء عيد: NV.
(؟) الكلمات والأشياء - التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال في الشعر الجاهلي - در اسة -، د. حسن عز الدين البنـا:

ورسم الثاعر صورة لحركة الثور الوحشي والبقر • يقول('):
 V V يُُرْنَ الحصى، حتى يُباشرنَ بــردَهُ

كـسـحلِ اليمـــاني، قاصــاٍ للمنـاهِــلِ(「)
^ ـــنـاجيةٍ عديتٌ فــي مـــتن لاحـبٌ
إلى كلّ ذي نيرينِ، بـــادي الــشّوّاكلِ(٪) q ــه خُلِّعٌ تهوي فُــرادى، وترعــوي

رسم الثناعر صورتين حركيتين مختلفتين الو احدة عن الأخرى. الحركة الأولى: حركة الثور الوحشي والبقر المتمثلة في العنصر الحركي (يعارض ربرباً، يثرن الحصى، يباشـــرن برده) المعتمدة على البنية الاستعارية (إذا الثمس مجت..)

إن سرعة البقر الوحشية في حركة قو ائمها التي تثيـــر نترابــاً، وحركتهـــا الأخــرى المسر عة وسط الغبار وما يصاحبها من تطاير الحصى من تحت أظلافها قد امتدت إلى وضع

صوري خاص وأوجدت نفسها فيه فاكتسبت منه قوة وفاعلية. أما الحركة الثانيلة: حركة الناقة المتمثلة في العنصر الحركـــي (ناجيــة، عــديت، تهــوي، نرعوي) و المعتمدة على البنية النتبيهية (كسحل اليماني..) فكان طابعهــا تحركـــات الناقـــة وتنقلاتها وما تجتازه من مو اضع. لقد شكلت فاعليه الصورة الحركية للثور الوحشي والأبقار صورة لثدة العدو وعنفه، بينما شكلت الصورة الحركية للناقة صورة حركية مر افقة لصاحبها وقت الرحلة والحاجة. فقد


 الأخريات بحيث يشكل الجميع صورة كبرى منشعبة الأفرع متشابكة العلاقات "(0). ورسم الشاعر لوحة أخرى للثور الوحشي ضد الكلاب مادتها الحركة، يقول():

أثشلَى، وأرسل غُـضفاً، كُّهُــا ضـــر
كرَّ المُحــامي حِفاظـــ، خِـشية العَــر


مـن باسِــلٍ، عَــالمٍ بــالطّعن، كَـرَّارِ


وعـــــادَ فيهـــــا بإقَبَــــالٍ وإدبَــــــارِ



هـ - حتى إذا الثورُ، بَعَا النَّفر، أمكَنَـهُ

ฯ - فَكرَّ محمِيةٌ مــن أن يَفـرّ، كمــ


- ـ - وظلَ، في سبعةٍ منها لحِقنَ بــه،



فالصورة البصرية الحركية للثور الوحشي متمثلة في الأفعال (أمكنه، أشثلى، أرســل،

 الأفعال لم تعد في موضعها من الأبيات مجرد مفردات ذوات دلالات لغوية محــددة ولكنهـا أصبحت صوراً يغذيها انفعال وحدثًاً يحركه موقف(1).

فالثناعر لا يقصد من هذا المشهـ التصويري الاقتصـار على تسلسل الحكاية، أو بــــا يحدث للحيوان نفسه من حو ادث سواءً أكان بطلاً قوياً (الثور) أم كان ضعيفاً خاسر اً أِ (الكّب)، و إنما كان ههه الأول والأخير تصويره للصر اع بين البقاء و الفناء.

فحركة الثور تجاه الكابِ العشر كان طابعها الألم والموت فقد امتدت مع عدوه الأول
إلى إحداث صدام بينه وبين الكلب انبثق عنها انتصاره بعد أن طعنه بقرنيه، والمتنتا
 حركة البطل مع الثالث بإيمائها إلى الدقة في إصابة الهـف. كما أثبتت حركته الأخيرة بكــره على سبعة كلاب كراً متو اليأ، يقبل ويدبر صفة القائد الثابت على جواده الحاذق في التصويب.
( ' ) ينظر: جماليات المعنى الشعري ـ التنككيل والتأويل، د. عبدالقادر الرباعي: זor.

ويرسم الثاعر صور اً يعظم فيها الهيئة الثكلية الوصفية للفرس إذ يقول('):




بץ - ويقذفنَ بالأولادِ من كــلّ مَـــزلٍ

فالصورتان النتبيهيتان المتمتلتان في الأبيات الثعرية تشكلت حركتهما مــن خـــلا
العنصر الحركي الفعلي في (تتلّع، آل، تشحط) وهي أفعال تكشف عن حركة الخيـل فالبنيــة التصويرية اتكأت على لقطة حركية نرسم الهيئة الشكلية للفرس أثناء سيرها وقد ( آل رمّهــا سماحيق صفر اً..)، (يقففن بالأو لاد.. كالوصائل)، (فهنّ لطاف كالصعاد...).. إن هذا النتككيل الصوري القائم على الفاعلية النتعبيرية لحركة الفـرس جـــاء محمـــا

بدلالات وظيفية تكشف عن الصورة الوصفية لحركة ذلك الفرس. ورسم الشاعر للفرس صورة أخرى قائمة على الحركة إذ يقول(0):



7 - يَنضَحنَ نَضَحَ المَزادِ الـــوُفِر أتأقةهــا


إن الثاعر في كلامه هنا عن امتداح جياده بطريقة خفية، استغل عنصر الحركة بشكل يومئ بمعان ذات ارتباط وثيق بما يعكسه السياق.


إن تـخل العنصر الحركي المتمتل في الأفعال (تزجي، استغاثت، ينضحن، تــردي)، وفي الصورتين التثبيهييتين (ينضحن نضح المز اد..) و (قب الأياطل.. كالخاضــبات). يـشـي

 و القوة و السر عة المشبهة بسر عة الظليم.

فحرص الثاعر على توظيف العنصر الحركي لكل من الصورتين النثّبيهيتين آت من
تفرد خيله بفاعلية الحركة وحيوية تدفقها الروحي واستمر ارية نشاطها ومهارتها.
ووقف الثاعر في لوحة أخرى يرسم حركة النسور وهي تتساقط على الأرض لثالتهم
جثث القتلى بعد القتال مستغلاً العنصر الفاعل في تحريك الششهد من خلال الصورة التشبيهية
إذ يقول('):






تظهر الصورة المتحركة في المشهد بمستويات ثلاثة:
حركة عنيفة تتثلها حركة الطيور على جثث التنلى التي تمزق الأجساد، إنها علاقــة ضدية، المتحرك (الطيور) و والثابت (الجثث) حركة عنيفة ووششية، وحركة الام المتنفق مــنـ الجسد الممزق، وحركة ضدية (صاعدة هابطة) تمتل حركة طير ان النسور .

 بالعصائب. وهنا تتركز الأضواء على العناصر المحركة للصورة متمثلة في الأفعال (غــزورا، حلق، تُتناي، يصاحبنهم، يغرن).

وقد كشفت مستويات الحركة عن دلالات معنوية توحي بانتقال مشهـ البطولـــة بـــين البطل و العدو من الأرض إلى السماء واستحضرت بعداً عميقاً للتأكيد على الصر اع بين الحياة و الفناء.

نجد أنفسنا ونحن نشرف على معركة حققية، أننا لا نقف أمام لوحة جامدة. فهنا تكمن
بر اعة النابغة في تحريك الجو امد،. لقد استطاع الشاعر بلوحته هذه أن يجسّد بــشكل تطبيقـي الفارق بين الرسام والثاعر، فالحركة تظهر في لوحة الثاعر أوضح وأجلى مما هي عليه في لوحة الرسام، إذ يلتقط الرسام الصورة الو اقعية في حركيتها، فتبرز لنا لوحته هـــذه الحركيــة
 رسم هذه الحركات فاللفظة والفعل، حيث تتجسّد الحركة بهما أمامنا في سياق زمني("). فالنص يكشف عن وصف حركة الطير و دور الأفعال في الإيحاء بالحركة الزمنية. r. باعث رسه الحركة مز الظواهر الطبيمية:

جاء تصوير الثاعر للطبيعة في شعره في مجال الحدبث عن حركة الأمطار والرياح، والنبات. وكان يحرص بشكل أو بآخر على جعل الحركة تملأ جوانب الصورة ليبرز قدرتـــهـ على نوظيف الصور الحسية الجميلة. إن حديثه عن الأمطار وحركة الرياح ورد من خلال عنصر الحركة الذي كان ســبياً
هو الآخر في إخر اج الكلأ، يقول(؟):






إلـــى فـــوق الكُعُــوب بُـــروُدُ خـــال


إن حركة هطول المطر في الصباح و الليل وحركة الرياح وما تذريه من رمال كانتــا


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر: الصورة الفنية في شعر الطائيين: IV9. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (٪) السواري والغو ادي: الأمطار الني تهطل في الليل والصباح. } \\
& \text { ( ) ( ) أثثث: غزير، جعد: متلبد. } \\
& \text { (0) الآلاء: جمع الاءة أي شجرة، ردينة: الرماح، السُّمم: السوداء. }
\end{aligned}
$$

أخرى، منها حركة الكلأ الذي أخرج من باطن الأرض وأخضب الأرض التي حل بها، فكانت حركة البهائم التي رعت الكلأ.

لقد كانت هذه الصورة تملأ عليه جو انب الحياة، حتى أصبحت بضعة من نفسه فحاول تصوير ها من خلال بث المشاعر فيها، ليتمكن من نقلها نقلاً فنياً صـادقاً حتى أبرزه ها لنا وهي متحركة في كل جزء من أجز ائها، ملونة في كل وجه من وجو هها(').

إن رسم صورة المطر وما حقتته من دلالة إيجابية اقترنت أو لاً بالحباة وكشفت عــن مكنون الشاعر رؤياه الشعرية، واعتمدت على عناصر كانت محركة للصورة الشعرية تمثلت في الأفعال (تعاور ها، تذري، يكشفن) وفي البنية التثبيهية (كأن كشوحهن.. برود خال). ويصف الثاعر في موطن آخر حركة المطر والريح و النبات في الليل تجــاه الثــور الوحشي، ويعرض حالة من أحو اله إذ يجنه الليل وتعصف فيه الريح الباردة مصحوبة بـــالقش و المطر، كما يشير إلى المكان الذي لجأ إليه في كنف شجرة الأرطاة كل هذه الأحداث سجلها الثاعر معتمداً على عناصر حركية، يقول(؟):

نباتُ غيــثٍ مــن الوســمي، مبكَــارِ



## 


ا
عاري الاشـاجع، مــن فُنّــاصِ أنمـــارِ

إن إنعام النظر في الأبيات الشعرية أعلاه يفضي بنا إلى تأمل حركة المطر وما سببته من إنبات الكلأ، واقتر انها بالريح الباردة و الصقيع، وتأثثيرها السلبي في الثور الوحشي. لقد كانت وسيلة الثاعر في رسم منظر المطر معتمدة على العنصر الحركي المتمثــل في الأفعال (أطاع، تسفعه، ألجأه) إذ جاء غزير اً في انهماره بفعل الريح القويـــة التـــي تنــــاثر بفعلها العشب اليابس إذ قال (بحاصب ذات شفّان و أمطار ، و ابل سار) .

لاشك أن حركة هطول المطر بغزارة شديدة وحركة الريح الشديدة التــي نجــا مــن
 فيها حتى الصباح.
وإذ يصف الثاعر معالم طلل كانت الريح سبباً في تعفي آثاره يعتمـــد أســلوباً كـــان العنصر الحركي فعالاً في تشكيل صورته يقول('):

ونؤيٌ كجـــْمِ الحـوض أتثــــُ خاشـــعُ
\& - رَمادٌ ككُعــلِ العــينِ لأيـــاً أُبينُــُهُ

عليــــه، حَـــصير"، نَمَّنَتْــــهُ الــــصتو انتعُ
0 - كــــنَّ مَجَــرّ الرَّامِسـساتِ ذُيُولَهـــا

كانت وسيلة الثاعر في حديثه عن عبث الريح وما سببته من تغيير شبه تام في معالم الطلل معتمدة على العنصر الحركي المتمثل في الفعل (نمقته) والبنية التشبيهية (كـــأن مجـر الر امسات.. حصير ..)، إذ تأدت الصورة عنده إلى المو ازنة بين رماد الموقد و الكحل وحصير الخيمة وحفير الحوض. فالصورة هنا في غاية المثالية قائمة على تشبيه بقايــا الــديار بفعــل الرياح بحصير مترف يعرض في سوق البيع(؟).

ورسم الثاعر صورة أخرى للرياح والسحاب والمطر في ديار عفا عليها الزمن، من
خلال الارتكاز على العنصر الحركي يقول():





> ( ) ( ) نـعمي وذات الأجاول: موضعان.
> (0)
> (¹ (¹ الرحى المرجحنة: السحاب الثقيلة، الحوافل: الغزير الهواطل.
(7) المثث: السحاب الدائم، كيش النوالي: سريع الاعجاز، مرثعن: ثابت ومستمر.

ارتكزت الصورة الحركية هنا على العناصر الفعالة التي عدت ســبـاً فــي تحريــك
الصورة إذ تمثلت في الأفعال (أربت، رجفت، تبعق) وتمثلت أيضاً في البنية النشبيهية (أربت بها الأرواح.. كأنما تهادين..).

و هذه الصورة الحركية ابتغى الثاعر من ور ائها التأكيد على فعل الرياح القوية التـــي تعصف بالديار وتغير معالمها وتمحو آثار ها، فالتشبيه حسي يصور اندثار معالم المكان، ومن ثم فهو معنوي يصور تعميق مأساة الحزن الذي عمّ بالمكان.

إن هذه الحركة التي جاءت بفعل نقادم الزمن أو لاً والتحكم بعو امل الطبيعة ثانياً بــــا فيها من ريح عاصفة وأمطار غزيرة وسحب ثقيلة تدلل على نتويض الاستثقرار المتمثل بالحياة السعيدة المليئة بالحب والأمل وتحريكه إلى الانهدام و الخر اب ومن ثَّ الحزن.

فكل ما أصـاب الديار اقتضى بأن يخضع الشاعر العوامل الطبيعية لفعل قاهر بقـصد

- الإثارة و التأثثير

الخاتتة
سعى هذا البحث حثيثاً إلى الكثف عن الفاعلية الحركية للصورة فــي شــعر النابغــة
 الشعرية المنتخبة للار اسة أن المجال الإنساني امتاز عن نظيريه كماً ونوعاً، إذ جــاء شـــا الـاهـاً
 وتبين وقائع أيامه، من خلال حركة الفعل سواءً أكانت في مقام فخــر أو مـــــح أو هجـــاء أو أو اعتذار أو وصف... الخ.

أما المجال الحيو اني فقد انطوى الكالام عليه من خلال صور فنية يسعى الثناعر فــي
 وصف الصراع أو وصف الهيئة الشكلية أو وصف الحالة النفسية للحيو ان وما يكابِّ الحبده من ذعر وخوف أو فرح وسرور ـ كما اقترن الوجود الفعلي لعنصر الحركة بالطبيعة من خلال حـديث الشاعر عن الهطر والسحاب والرياح والدهر الآي عد هو الآخر عنصراً فاعلاً في الطبيعة. إن فاعلية الصور الحركية في كل مجالاتها تتأتى من كون الذات المبدعة تجعل مـن
 الصورة حيوية ونشاطاً.
ومما يجب النتويه إليه أخيراً في خاتمة البحث أن هدف الثاعر من الصور الحركيــة
هو الابتعاد والخلاص والانفصال عن السكون.

وخلاصة القول أن شعره يعد مر آة صافية وإبداعا وابتكارا لرؤية فنية جمالية للعــالم المحيط به. فالفاعلية الحركية وسيلة لتحرر الذات الثناعرة من القمع الهتسلط الذي جردها وها من
 من أجل الحيوية والحركة والتجدد، وليس من أجل الموت والسكون.

## المصادر


العربية.

- تذوق النص الادبي - جماليات الاداء الفني - د. رجاء عيد، دار قطري بــن الفجــاءة، الاوحة - قطر، الطبعة الاولى، ع99امـ 9 ام.
- جماليات المعنى الشعري ( النتككيل والنأويل)، د. عبد القادر الرباعي، المؤسسة العربيــة للار اسات والنشر ، بيروت، 999 1م.
- ديو ان النابغة الذبياني، تحقيق : محمد ابو الفضل ابر اهيم، دار المعارف، مصر، PVy - الرحلة في القصيدة الجاهلية، وهب رومية، اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، الطبعة الأولى، 9 ام.
 صلاح عبد الحافظ، الجزء الأول، دار المعارف، القاهرة.
- الشعر الحر في العر اق منذ نثأتنه حتى عام 901، يوسف الــصائغ، مطبعـة الأديـبـ، بغداد، 9VA ام.
- الصورة الفنية في التراث النقي والبلاغي عند العرب، د. جابر عصفور، دار المعارف، القاهرة، . 9 ام.
 الاردن، الطبعة الأولى، • هو ام.
- الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس، د. وحيد صبحي كبابه، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 999 ام.
- الصورة في التشكيل الشعري - تنسير بنيوي - سمير علي سمير الدليمي، دار الــشؤون الثقافية، بغداد، 999 ام.
-9V. . الطبيعة في الشعر الجاهلي، د. نوري حمودي القيسي، دار الارشاد، بيروت، •
- قراءة ثانية لشعرنا الققيم، د. مصطفى ناصف، دار الاندلس، بيروت، الطبعــة الثانيــة، . 9191
- الكلمات والأشياء - التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال في الثعر الجاهلي - دراسة نقدية ده الها د. حسن عز الدين البنا، دار المناهل للطباعة والنشر والنوزيع الطبعة الأولى، 9191م. - مسائل فلسفة الفن المعاصرة، جان ماري جويو، دار اليقظة العربية للتـــأليف والترجمـــة والنشر، بيروت، ط r، 970ام.
- مقالات في الشعر ونقده، د. عبد القادر الرباعي، منشور ات مكتبــة عمـــان - عمـــان الاردن، 9^7ام.
- مقدمة في علم الجمال، د. اميرة حلمي مطر، دار اللقافة للطباعـــة و النــشر و النوززـــع، القاهرة،
- النابغة الذبياني، سياسته وفنه ونفسيته، ايليا حاوي، دار اللقافة، بيروت، •9V. - النابغة الذبياني، محمد زكي العشماوي، دار المعارف، القاهرة، 971 9 (م. - النسق النقافي - قر اءة ثقافية في أنساق الثعر العربي القديم، د. يوسف عليمــات، عـــالم الكتب الحديث للنشر و الثوزيع، اربد - الاردن، الطبعة الاولى، 9 . .


## البحث الرقمي على شبكة الانترنيت:

- الصورة الشعرية بين الثبات والجمـود - نمـــاذج مــن الــشعر الــسعودي المعاصــر، د. دوش بنت فلاح الدوسري، على الموقع الالكتروني:
http://www.ansg.net/vb/showthread.php?t= 2470

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.


[^0]:    ( (1) ينظر: الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس، د. وحبد صبحي كبابه: IVV.
    . الايوان: 1 ( 1 (

