## آليات الفهم واختـلاف القـراعة <br> دراسـة في شروح شـعر المتثبـي

المدرس الاكتور
جابــر خضبر
جامعة البصرة - كثية الال(ب
(لملخص :
لقد سعى هذا البحث الى الكثف عن الآليات التي ينوصل من خلالها شر اح شعر المتتبي الى فهم خاص للمعنى الكامن في النص، وبما ان النص هو نتاج كاتبه ، ومصو غ بلغة لها معاييرها وفو اعدها، ومتأثر بالسياق الخارجي الذي انتج فيه، فقد رأينا من خلال نتبعنا لنصوص شراح المتتبي ان الشر اح اعتمدوا هذه الآليات، اي: الكاتب والنص والسياق للوصول الى فهم شعر المتتبي ، وقد كانت اختلاغفاتهم نابعة من اعتمادهم هذه الآليات.
ابتدأنا بالكاتب كاشفين اهم الجو انب الخاصة بـه و التي اثرت في فهم الشنر اح لنصوصه،ثم عرجنا على دراستهم للنص من حيث نحوه وبلاغته وعلاقته بالنصوص الاخرى سواء كانت هذه النصوص لشعر اء سابقين لعصر المتنبي او كانت هذه النصوص هي نصوص الثاعر نفسه ، ثم وفقنا في النهاية على السباق الخارجي وذلك على اعتبار ان النص هو احد افرازاته متتبعين اثزه في الفهوم التي انتجت حول شعر المتنبي.

## لسنة ror rer

مجلة آداب البصرة / العدد ( ، 7 )

## Mechanisms for understanding and reading the different explanations in the study felt Mutanabi


#### Abstract

: I have tried this research to reveal the mechanisms that come through which commentators felt Mutanabi to a particular understanding of the meaning inherent in the text, since the text is the product of writer, and drafted the language of its standards and rules, and influenced by the context in outside who produced it, we have seen through we look to the texts of commentators Mutanabi that commentators adopted these mechanisms, ie, the writer and the text and context to get to understand the Mutanabi hair, and it was their differences stemming from the dependence of these mechanisms.

Initiated a Portrait revealing the most important aspects of its own, which influenced the understanding of commentators for its provisions, then Arzina on their studies of the text in terms of him and his eloquence and its relationship to other texts, whether these texts of the poets of former era of Mutanabi or were these texts are the texts of the poet himself, and then we stood in the end, the external context and so on the grounds that the text is one of the secretions Mtaatbaan Alvhom its effect on hair, which produced about skill.


r. لسنة r

مجلة آداب البصرة / العدد ( ،

## دراســـة في شـــــروح شعــر المتنبــي


 اختلاف مشاربهم الثقافية .


لاثكك ان الكلام عن الثقافة التي يمنلكها القارئيوطول الممارسة في مقاربة النصوص الادبية،اصبحت من البديهيات المشروطة للولوج الى عالم النص.
الا ان هذه اللقافة التي ينسلح بها القارئ يجب ان تنطلق مما يفرزه الــنص

 ولعل اول عتبه يككن ان ننذل بها الى فهم النص هي المعرفة الكاملة بكاتب النص ، ومعزفة الاتجاهات الثقافية التي ساهـت في نتشكيل و عيه الادبي ، باعتبار
 ((وهكذا يصبح عقل المؤلف الجوهر الموحد لكل عناصر النص ، وكل وكل مســنـوياته
الدلالية و الاسلوبية و البلاغية و الشعرية )) (ث) .


 الموضوعي لكل عملية فهم و ادر اك مجردة عن الانطباعية و التأترية الذانية () . و لا تتتصر فاعلية النص في استجلاء دلالته على مادته اللغوية وما تتضمن من علاقات في نسيجه الاذلي،اذا ان للجنس الذي ينتمي اليه النص دورا في علا علية
 التي لاتتثكل هي الاخرى بالضرورة من النقاليد والاعر اف الادبية للعمل الادبـي

فحسب،و انما نتتككل من البنية الاجنماعية و الثقافية التي افرزته، ولعل هذا ما يجعل در اسة السياق التاريخي للنص من اهم العو امل التي تساعد على الفهم و التأويل . وبذللك ندرك عدم دقة المناهج التي حاولت حصر اهتماماتها في عنصر من العناصر التي تدخل في تكوين النص ؛ ذللك أن الثقوقع في احد زو ايا النص بــؤدي الى تحييد وتحجيم الدلالة فيه ومن ثم انغلاقه وفقدان حركيته النتـي لا تتجلــى الا باللظر اليه كوحدة متر ابطة تتألف (( من عدة عمليات لغوية ونفســية واجتماعيــة ومعرفية ... قائمة على قو اعد نركيبية ودلالية وتداولية معا )( ) (٪) .
ان النظر الى كل عنصر من عناصر العمل الادبي في عملية الثنأويل يؤدي بدوره الى اثر ائه بعدد من الدلالت التي يعطيها كل مكون من مكوناته التي تتحول بدور ها الى ادوات للتأويل يمنالك منها كل قارئ ما يتتاسب وتوجهاته في التحليــل ((و على هذا النحو ، فان كل قارئ يسنقبل النص نفسه اسنتقالا مختلفأ عن القــر اء الآخرين ؛ لانه ينتج النص بعد عرضه على ادوات ليست مطابقة تمـــام المطابقــة
لادوات الاخرين )) (®).

واذا كان النص الجيد كما اسلفنا هو ((النص الدفتوح المتعدد الدلالات))(¹)، فــنـن
هنا امام نص كثرت حوله الشرو حوبدت سمة الاختلاف من السمات البارزة في فز اءتّه. وما يهمنا هنا هو معرفة آليات الفهم التي اعتمد عليها كل شارح من هؤلاء

الشر اح لبيان دلالة النص
ولعل الناظر الى عمل كل شارح يجد اعتماده على ثلاثة محـــاور رئيســية
للوصول الى معنى النص وهي :

1 - كاتب النص
r - النص نفسه
r
وقد تباين كل شارح من هؤ لاء الثراح في الاعتمـــاد علــى أي مــن هـــذ
المحاور لاستجلاء معنى النص ، الامر الذي ادى الـى وفرة دلالات شعر المتتبـي التي تميز بها عن غيره من الشعر اء .

لاشكك ان كل نص ادبي هو انعكاس لتطلعات كاتبه ، ومو قفه من الوجــود ،
يتجلى ذلك من خلال استخدامه المخصوص للغة باعتبار ها الكيان الملموس الــذي يمكن بـ فر اعة العالم الاخللي للكاتب ؛ ولذا فان المعرفة الكاملــــة بحيـــاة المؤلـــــ ونو از عه النفسية ونوجهاته الفكرية ، اضحت من المستلزمات الضرورية للوصول
 المقاطع النصية فحسب ، بل و ادر الك النص في اصله او منبعه ، وفي بزو غه مــن الحباة الفردية لمؤلفه )(V) (V) وقد نباين شر اح شعر المتنبي في الاعنماد على المؤلف في تفسبر النص، واستجلاء مضمونه الذي كان هدفهم المباشر من عملية النفسبر الا ان ذللك لا يعني بالضرورة اتفاقهم على مضمون و احد للنص ؛ ذلـــك ان اعتماد أي " شـارح من الثر اح على المؤلف لفهم النص ، ڤد يؤدي بـــهـه الـــى فهـــ مغاير لفهم غيره من الشرّاح لاعتماده على آلية اخرى من آليات الفهم ، ومـــن ثــــ يكون المؤلف محور † للاختلاف الذي يفتح للنص آفاقأ متعددة من الدالالا . وقـــــ تجلى هذا النوظيف للمؤلف في عملية النفسبر في ثلاث نقاط رئيسة :
( 1 - 1
لاشكك ان الكانب حينما بريد ان بنتج نصأ معينأ بحاول النعبير عن فكرة مـــا مـــن خلال استعمال مخصوص للغة ، الا ان هذه اللغة النتي يقوم الكاتب مــن خلالهـــا بصياغة فكرته فد تعمل على خيانة تلك الفكرة ، وذلك باشعاع دلالات مغــايرة او حتى مناقضة لما ار اد الكاتب النعبير عنه ، وينتج هذا من الطبيعة الزئبقية للغـــة ، او من غفلة الكاتب عن بعض دلالات اللغة .
 الدلالة النتي ار ادها كاتب النص نفسه ، وهي في الوفت ذاته الدلالة التي بريد فراء على مستوى شر اح شعر المتنبي اقتتاصها وحصر ها .

اذ من المؤكد ان كل شارح هدفه الاساس هو الاحاطة بما ار اده الثشـــاعر ؛ الا ان تلك الاحاطة تبقى مرهونة بما يفرزه النص من دلالات ، وكل شارح بحاول جذب ڤصد الثاعر لما توصل اليه في النص و هكذا بكون ڤصد الشاعر غاية تثعدد قر اءات النص في سبيل الوصول اليها .

وفي ظل هذا التصور لا نسنطيع ان نقول ان قصد الشاعر قــد مثــل دور ا سلطو بأ على تفسبر الثنر اح ، مـا دام الثارح قد مارس قدر آ من الحربة في ضــو ء ما أفرزه النص من معطيات .

ولعل هذا هو السمة الغالبة في شروح شعر المتنبي ؛ ذللك ان جل الشر اح لم يحدث لهم لقاء مباشر مع الثناعر ؛ لانهم مـارسو القر اعة في ازمنة فد ثبتعد قلــبال -او كثير ا عن زمن الشاعر

الا اننا نسنثتي من ذلك شارحأ من هؤ لاء الشر اح وهو ابن جني الـــذي ادى
به اتصـاله المباشر بالشاعر اللى الثقوقع في دائرة ڤصد الشاعر في بعض فر اءاته ، على الرغم من ان النص بشع بدلالات مغابرة ، ولعل هذا مـا اثار حفيظة الثشـر اح الآخرين الذين رأو ا في احتكامه الى تفسبر الشاعر جهــلا منـــه بمعـــاني الثـــعر
وممـرسة فر اءته (^) .

ومن الامثلّة التي مـرس فيها فصد الشاعر دور اَ في فهم ابن جنـــي للــنص
قول المنتبي (9) :

## عيون رواحلي إن حرت

بقول ابن جني بعد تفسبره للمفردات الغامضة في البيت (( وسألتنه عن هـــذا فقال : معناه : إن حارت عيني ، فعيون رواحلي عيني وبغامـن بغامي ، أي : إن
 إلا أن صـاحب كتاب الو اضـح برى أن معنى البيت (( ان عيون ابلـي تهنــدي اللى الطريق وسلوكه ، لاعتيادها قطع الاسفار ، و إلفها ســـلوك المفـــاوز ، فكلمـــا تحيرت فهن هادياتي ، واذا ضللت كن مرشداتي )(")

ويستند ابو القاسم في هذا الثفسير الى سياق النص في القصــيدة التــي ورد فيها ، مستشهداً بالبيت الذي قبله وهو قوله (「') :

ووجهي والهجير بـلا لثـــام .

## شفت كمدي والليل فيه قتيل

ذراني والفــــلاة بلا دليــــلـ
وقال ابو الطبب ايضأ (「) :

## لقيت بدرب القلة الفجر لقـــــــة

ذكر المعري قر اءات عدة لهذا البيت،منها:ان الثاعر ((قال:لقيت الفجر في
 كمدي ، وصـار الليل قتتالا ،لانقطاعه وذهابه، وقيل:انما جعل الليل قتيلا؛لانـــه اراد ان الحمرة التي تظهر عند الفجر كانت كالدم على بدن القتلل. وفيل : لم يرد حققة الفجر ، و انما ار اد نبر انأ او قدها سيف الدولة بدرب القلة، وكان ضــــياؤ ها مختلطــا بالدخان ، فشبه اختلاط الضياء بالدخان، بالفجر الذي بختلط فيه الظلام بالضياء)( ) ثم يذكر قر اءة ابن جني الذي اعتمد على تفسير الثاعر نفســـه للبيــت مــن خلال ذكره ظرف انتاج النص ، يقول (( وعن ابن جني ، قال : (( ســـألته وقــت القر اءة عليه عن معنى هذا فقال : كنا نساير سيف الدولة ، فلقينا القلة وقت السحر


ومما تققام فنحن امام قر ائتين ، قراءة تُعتمد على مؤلف النص فــي فهمـــه ،
وقر اءة تعتمد على معطيات النص ، و هما ، بلا شكك ، آليتان تدخلان فــي انتــاج
النص وفهمه على حد سو اء .

خ - 1
لعل من اهم مرتكزات التأويل الحديث هي معرفة القارئ بــالمؤلف ســواء
 وميوله النفسية، بل وحتى الخلقية؛لما في ذلك من اثر على فهم الخطاب باعتبــاره
((تعبير أ عن تجربة المؤلف الحية ،و عن فهمه للعالم و اللغة والاشكال الادبية))(م) وقد تجلت خبرة شر اح شعر المتتبي بالثناعر على وفق المحاور الآتية :

## - 1

ان احاطة القارئ بالعالم الداخلي للمبدع ، وما عرف به من ميول خُلقـــــة ،
تسهم اسهامأ فعالا في فهم النص ، او حتى احتمال قــر اءة تفززهـهــا لغــــة الــنص م مادامت مو افقة لسلوكية من سلوكيات المبد
ولعل اهم صفة عرف بها المتتبي من خلال شعره ، او حتى المصادر التي اعتتت بمتابعة مجريات حياته، هي كبرياؤه والاعتداد المفرط بنفسه، وهي الصــفة التي جعلت من ابي العلاء المعري بحنمل قر اءة لنص من نصوص المتتبي تتو افق، وما عرف به الشاعر من هذه الصفة ، وهي في فوله (17) :


يقول ابو العلاء:((اذا وقف الو اقف على معاقرة المناباهوجعل القود مضـــافأ الى الخيل ، فالمعنى صحيحهو احسن من ذلك ان تكون المعاقرة مضافة الى((الياء)) وكذلك القودهوتكون المنايا و الخيل في موضع نصب؛لآن أبا الطيب كان يـؤثر ان يصف نفسه كثير أكو اضافة هاتين الكلمتين الى نفسه ابلغ من ترك الاضــــــة كلانه اذا


## 

لقد كان لعلاقة الشاعر المتشنجة ببعض ممدوحيه،وكافور منهم علــى وجــهـه الخصوص اثر في افر از قراءات عدة للمدائح التي قالها فيه،اذ يقوم الشارح علـى وفق الخلفية المعرفية التي يمنلكها من ثللك العلاقة، باســتنطاق الــنص بــدلالات متتاقضة ، يعينه على ذلك مفردات النص وتز اكيبه التني صاغها الثاعر بقصـــــ او من دون قصد
ولعل اول من فتح هذا الباب من الشر اح هو ابو الفتح عثمان بــن جنــي ؛ وذلك لصلته المباشرة بالثـاعر ؛مما أهله لمعرفة كل التفاصيل الدقيقــة مــن حيــاة الشاعر وعلاقاته بالآخرين،ومن اوضح الامثلة على ذلك تفسيره لقول المتتبي(^)") :

فان نلت مـا املت منك فربما شربت بماء يعجز الطير وردُهُ
قال ابن جني في تفسيره:((وجه المدح في هذا البيت:انني بعيــد المطالــبـ
شريفها، فجئنك لانك غاية الطالب ، فاذا وصل البك فقد بلغ غاية المطلوب ، و غير منكر لي أن انال المطالب الشريفة، وحتى انني لاققر على شرب مـــاء لا تصــل
 تمدح،وتصف ما بعد ونأى من الماء و المرعى في عامة اشعار ها؛ فبذللك يكون قوله
 اليها ، و هذا و اضـح ، وقد يمكن ان بقلب هذا البيت هجاء ، فيقال : معناه انه لــــس بدل وصولي الى ما وصلت اليه من مالك على كرمك ، فانني انا بنلطفي وخديعتي أمثاللك من الناس قد أصل الى ما اطلبه من اللئيم الضيق واصـــل الـــى اســتخر اج الاشباء المعتاصة المتعذرة ، فلا بدل ذلك على سهولتها ، بل على تلطفي ، فكذلك انت،انما سخرت منك، فوصلت الى مالك، ولو حصلت على كرمك لاخفت)() (19 (1) ، وانسحب هذا حتى على الشر اح الآخرين ايضأ، فنجدهم حين يقدمون علــى قر اءة مدائح كافور يحاولون استنطاق النص بدلالة باطنة مخالفة كــل الاخــتالف
 عـــوك مذموم بكــل لســـان ولو كـــن من اعدائـــك القمران

يقول : كل من عادالك فهو مذموم عند كل احد ، حتى ان الشمس و القمر لو عادياك لذمهما جميع الناس ... وصرف هذا المعنى الى الذم كأنه فال : انـــت رذل ساقط ، ومن كان كذللك لا يعاديه إلامثله ، فاذا كان من يعاديك مثلك ، فهو مــذموم
 وتبقى طبيعة علاقة الشاعر بالممدوح هي الموجهة الى مثل تلك القراءات،


بنفسي الذي لا يــزدهي بخديعة و وإن كثرت فيها الأرائع و القصدُ

الى الذم (r) في مدح علي بن محمد بن سيار رد عليه ابن فورجة بقولــــه :
((انما فعل ابو الطبب ذلك في مدائح كافور استهزاء به ؛ لانه كان عبدأ اســود ،
ولم يكن يفهم ما بنشده ، فاما علي بن محمد بن سيار الذي مدحه بهذه القصــيدة ، فمن صميم تميم عربي ، لم يزل يمدح ، وتتتابه الشعر اء لا يبعد من فهم ، ولــــس في هذا البيت ما يدل على انه يعني غبره ، بل يعنيه به ) ( (٪٪ (٪) . بل ان ابن جني نفسه ينفي أية فراءة محتملة عندما لا نؤيدها طبيعة الصــلـة التي جمعت بين الشاعر و الممدو ح،ولذللك نـــر اه ينفـي قراءتــــه المحتملــة لبيــت المتتبي (40): وأعـلم أني اذا مــا اعتذرت اليــك اراد اعتذاري اعتذاراً

لانها في مدح سيف الدولة التي اكدت الوفائع التاريخية ان علافتته بالثـــاعر كانت على قدر كبير من الاعجاب المتبادل بينهما ؛ ولذلك يقول : (( ولولا ان هذا في سيف الدولة لجوزت أن بكون قد تخابث فيه وطو اه على هجاء )( (بَ) .

## -

ان الاستخدام الخاص للغة من قبل كاتب معين ، هو انعكــس لفكـر هــذا الكاتب ونفسيته وتجربته في الحياة ، وبذلك يكون هذا الاســتخدام الخــاص للغـــة اسلوبأ يتميز به الكاتب عن غيره ومعلما دالا عليه ، ومن ثم لا تتحقق عملية الفهم الا بتداخلهما و استحضـار هما معاً . وقد تميز ابو الطبب بمذهب عام في شعره اتخذه الثــراح اداة مــن ادوات الفهم اثثاء ممارستهم القر ائية ، واعني بهذا المذهب المبالغة في المعنى ، فـــالمتتبي
 ذلك شراح شعره ، (「Y) واستفر غ القاضي الجرجاني جهدأ غير قليل في الدفاع عن مبالغاته بمقارنتها بمبالغات المتققمين (^) . ومن النصوص التي كانت المبالغة فيها اداة لفهم اضافي للنص قوله (Y9) :

## ظلت بها تنطوي على كبــــ = نضيجة فوق خلبهــا يدهــــــا

قال التبزريزي في شرح البيت (( أضاف اليد الى الكبد ، لانه اراد الثـــخص
مستنق فيه ، و اذا اخذ بمذهب ابي الطيب في المبالغة جاز ان تكــون (( اليــد ))
 عاملة في (( بدها )) فالمعنى صحيح ، ولبس بمبالغ فيه )) (• (٪) .
و اذا كانت الاساليب التي يستخدمها الثاعر نثــــل اداة مــن ادوات الفهــ لنصوصه،فان الاساليب التي يتجنبها الثاعر او يقل من اســتـعمالها تثـــكل هـــي الاخزى اداة للفهم عند المتلقي،فالخبرة التي يمنلكها المتلقي نتيجة ممارساته القر ائية لنصوص الثاعر تجعل منه ينتج قر اءة مو ازية لآية قر اءة ناتجة من تفعيل مثل تلك الاساليب البعيدة عن استعمال الشاعر،ومن ثم يكون للخبرة التي يمتلكها القارئ عن
 ومن النصوص التي توضح ذلك شرح الثبريزي لقول المتتبي (r) :
 هذا البيت جاء في قصبية مطلعها (تّ) : اهلا" بــار ســباك اغيــدها (ابعد مـــا بان عنك خردهـــــا

وقد اختلفت مذاهب الشر اح في كلمة (( ابعد ))، فمنهم من ذهب الـــى انهـــا للاستفهام ، وبعضهم ذهب الى انها صيغة على وزن صيغة الثفضيل من(( البعد )) أي ابعد شيء عنك (؟؟ ) ، وقد رجح النبريزي القر اءة الاولى في اثناء شرحه للبيت الذي سقناه او لا محتجأ بان تكرار الالفاظ ( وهي هنــا ابعــد علــى وزن صـــيغة التفضيل ) من الاساليب التي يقل من استعمالها الثاعر ؛ لللك يقــول ((و ويقـوي



اذا كان كاتب النص يمثل اسقاطا "خار ج نصي على النص لتحقق الفمم،فـــن
 والتأويل ، واذا كان المتلقي هو الذي يقوم باستجلاء دلالات النص الكامنة فيه، فانه لا يتسنى له ذلك الا (( باسنثمار القدر ات والامكانات الكامنة في بنية النص ) )( ${ }^{\text {(17) }}$.
 التي لا تعني بالضرورة ان نكون عملية فهم وادر آك واحدة إذ (( إن النص في ذاته

و اذا كانت بنية النص نتألف من مقومات اساسية ، فما هي هــذه المقومـــات التي يمكن بها استجلاء دلالاته الكامنة فيه ؟ .

ان كل نص مُنتـج يعبر بطريقة ما عن موضو ع معين يتشكل تبعأ لتثـــــــ النص ؛ ولذلك يمكن ان نعد النص المر آة التي نتمكن بها من رؤيـــة الموضــوع ، وادر الك معالمه ، الا أن ذللك لا يصدق على الكثبر مما الف من شعرنا القديم ، ذلك
 النص (^^) ؛ ولذا فالموضوع على هذا الاساس هو مجمــوع الاعــر اف النقافيــة و الاجنماعية والادبية التي جاء النص ليعبر عنها ويستو عبها استيعابا كاملا" ، و هو بذللك يشكل افق انتظار للقارئ (9) يتمكن به من فهم النص و ادر اك دلالاته الناتجة من تمثيل تلك الاعراف و النقاليد .
وموضو ع المدح هو احد اكبر الموضو عات التي شاعت في الادب العربــي
نظر f للطبيعة التكسبية لله ولكون شعر المديح موجها في الغالب الى رجال السلطة،
 الممدوحين، ام في كيفية التعبير التي يجب ان بيتقبد بها الثاعر تجاههم (•٪) .

هذه الشروط و الضو ابط قد تحولت عند شر اح الشعر الى آلية من آليات الفهم الني ينوصل بها الى سبر اغوار نصوص المدح و اقصاء الدلالات الزائدة النـــي لا . تتاسب المقام

ولعل من اهم هذه الشروط و الضو ابط هو مر اعاة مقتضى الحال الذي عبـر
عنه ابن طباطبا بمخاطبة (( الملوك بما يستحقونه من جليل المخاطبات ، ويتـوقى حطها عن مر اتبها ، وان يخلطها بالعامة ، كما يتوقى ان يرفع العامة الى درجـــات

وقد اتخذ شر اح شعر المتتبي من هذا المعيار اداة لفهم نصــوص المتنبــي
ولترجيح الالالات الموافقة لهذا المعيار من بين الالالات المحتملة التـي ربـــا لا تتو افق مع ما تم التأسيس له في هذا الاتجاه ، ومن ذلك تفسيرهم لقول المتتبي(٪) :


فسر ابن جني هذا البيت بقوله : (( أي لو تناهيت في جز ائكّ إيــاي علــى
 العروضي متمثلا المعيار السابق بقوله (( و هذا لا يقوله مجنون لبعض نظر ائه ، او لمن هو دونه فكيف ينسب المتنبي مثّل سيف الدولة الى أنه لو احتشد وتكلف فــي جز ائه لم يبلغ كنهه ... و هذا عتاب ، يقول : لو جزيتتي بحبي لـــك وهــو اقــوى سبب؛ لان حبي للك اكثر من حب غبري ، لنلت منك القلبل ، يشــكو اعر اضـــهـ ، و أنه لا يصيب منه حظأ مع قوة سببه )( (؛ ) " وقال المتتبي ايضاً (0٪) :
كل شعــــر نظيـر قائله فيــ كـ وعقــل المجيز عقـلـ المجاز
فـ ((قوله:((عقل المجيز عقل المجاز))المجاز هاهنا:العطاء الـــذي يعطـــاه الشاعر، أي عقل الممبز اذا كان و افر أ وفر العطية، واذا كان ناقصأ كان ما يعطيه كذلك، ويحتمل ان يكون ((المجاز)) هاهنا الشعر، وذلك اشبه مــن المعنــى الاول، و لا يحسن ان يريد بالمجاز هاهنا الثشاعر؛لانه اذا اراد ذللك احتاج ان بكــون قــد

حذف المضاف، كانه فال:و عقل المجيز متل عقل المجاز ،وها انتقاص للممدوح ؛
 ولعل المطلع على سيرة الشاعر وشعره على وجه الخصـــوص لا يســتـبعد الدلالات المحتملة التي اقصاها الشر اح بتأثبر من ذلك المعيار (\&`) ، فالمتتبي فـــي كثير من اشعاره يخرق ما نو اضعت عليه مؤسسة النقد في كيفية خطـــاب رجــال السلطة من الممدوحين ، ولعل هذا ما اثار حفيضة الو احدي احـــ شــراح شــعر المتتبي عند وقوفه على قوله (^) :

## وأنا منــــك لا يهنـــئ عضو بالمورات سائـــــر الاعضـــاء.

اذ يقول:((...و هذا طريق المتتبي بدعي لنفسه المساهمة و الكفاءة مع الممدوحين


المتتبي تكمن في ذلك التمرد على الاعر اف و النقاليد التي نو اضعت عليها مؤسســـة النقد ومن ور ائها المؤسسة الاجتماعية بكل مـا تفرضه من فيود خلقبـــة او ثقافيــة -للحفاظ على الثو ابت التي يُخشى ان ينتهكها الثاعر
و الحق ان قيمة العمل الادبي نكمن في مدى اسهامه فـــي تغييــر وخلخلـــة

لا تخضع لأبوة الدين او السلطة او المجتمع ع
 توضيف عنصر المبالغة في انتاج النص ؛ لان المفروض ان المدح موجــهـ الــى اصحاب النفوذ من رجال السلطة فاذا كان الممدوح منهم (( لـ يبال الشاعر كيــف قال فيه و لا كيف اطنب )( (1) ${ }^{\text {(1) }}$ )
وقد اتخذ الشراح من هذا المعيار ايضأ اداة لفهم النص أو افراز فهم يقتضيه هذا المعيار حتى وان اعتدل الشاعر في خطابه الموجه للممـــو ح ، ومــن ذلــك تفسيرهم لقول المتتبي (or):

فقد فسر ابن جني هذا البيت بان الممدوح((اوسع مـا يكون صدر اء اذا ثقدم في
اول الكتيبة يضرب بالسبف، اصوحابه من ور ائههما بين طاعن الـى رام )(مr) .
بينما ذهب ابن فورجة الىى ان نوجيه بيت المتنبي على هذا النحو (( لا يكون فيه كثير مدح ؛ لان كل احد اذا كان خلفه من برمي ويطعن من اصحابه ، فصدره واسع وقلبه مطمئن في الحرب ، و إنــّما أر اد وخلفه رماء و امـامه طعــن مـــن اعدائه ، فالمعنى : فاذا كان في مضيق من الحرب ڤد احاط بـه العدو من كل جانب

$$
\begin{aligned}
& \text { لم يضجر ولم يعد ذللك لضيق صدره )( ) }{ }^{\text {(0٪) }} \text {. } \\
& \text { وڤال المتتبي ايضـأ (00) : }
\end{aligned}
$$

## وسيفي لأتت السيف لا مـا تسله لضرب ومما السبف منه لك الغمد

فقد ذهب ابن جني في تفسبر قوله(( ومما السيف منه للك الغمد)) (( أي من الحديد الذي تطبع منه السيوف غمدك، اذا البست الحديد كالدر ع و الجوشن ونحو هما كنت فيه كالسيف،وكان لك كالغمد)(1) فرد عليه الشريف الرضي بقوله:(( و الاشبه بقوله (( وما السيف منه للك الغمد))غير مـا ذكره ؛ لان العرب لا تفخر بلبس الجنن في الحروب ،ولذا يفتخر الثجاع بان يقاتل حاسر ٪ لاجنة عليه او در ع او جوشن ، ويستغني بقر اعه عن جسمه ودفاعه عن جنة نقيه وتدفع عنه،و المعنى:ان من جنس الحديد غمدك ؛ لانك تدفع الضرب بالسيوف و الطعن باسنة الرماح عن جســمك ، وتمنع من اصـابتّك، فقد صـار الحدبد للك غمدأ يقيك ، كما يقي السيف غمده وجفنه،
 و غير خفي استضـاءة الثريف المرتضىى في تفسبره فول المتتبــي الســــابق بقول ڤدامة في تعقبيه على تفضبل عبد الملك فول الاعشى :



## على ابن ابي العاصي دلاص حصينة المسدي سردها واذالها

فال ڤدامه : (( و الذي عندي في ذللك ان عبد الملك اصـح نظر اء مــن كثيــر
و الاعشى بالغ في وصف الشجاعة ، حيث جعل الثجاع شدبد الاقدام بغيــر جنـــة على انه وان كان لابسا" جنة اولى بالحزم و احق بالصو اب ، ففي وصف الاعشــىى
 كما ان لطبيعة الموضوع الذي يعبر عنه النص دور ا" في فهمه و استبعاد كل الدلالات المحتملة التي لا تتسجم و الثقاليد الادبية المتبعة فيه ، ففي موضو ع المـــــح نجد كثبر آ من الاخذ و الرد بين الشر اح في فر اءات لا تتحقق فيها دلالـــة المــدـد ، فيقومون بافر از ڤراءات اخرى نتسجم وطبيعة الموضوع الذي أْنِتج النص ليعبــر عنه ، ومن ذللك قراءتهم لقول المتتبي (09) :
كسائله من يسأل الفيث قطــرة كعاذّلـــــه من قـــــل للفلك ارفق
فقد ذهب ابن جني في معنى البيث الى ان (( الغيث لا تؤثر فيــه القطــرة
فكذللك سائله لا يؤثر في مـاله )) بينما ذهب العروضـي الى ان فــول ابـــي الفــتح ((على خلاف العادة في المدح ، لان العرب تستمدح بالاعطاء من القليل و المو اساة مع الحاجة ... و الذي فسره مدح بكثرة المال لا الجود ، و انما ار اد ان مــنـ عـــادة الغيث ان يقطر وذلك طبعه ، فسائله مستغن عن تكليفه ما هو في طبعه )( (• (") وفال المنتبي (1)

تلك اللنفوس الغالبات على العلا والمجد يغلبها على شهواتهــــا
فقد ذهب ابن جني في تفسبر هذا البيت الى ان هؤ لاء الممدوحين (( يغلبون الناس على العلا ، ويغلبهم المجد فيحول بينهم وبين شهواتهم التي جعلت في بنــي آدم مما يعر ويشبن )( (TY) .
بينما ذهب شراح آخرون الى ان الممدوحين (( هم الغـــالبون علــى العـــلا
لاستيلائهم عليها ، و احتو ائهم على المحامد ، و المجد يغلبهم على الشهوات ، أي اذا عر اهم سائل ، وهم لا يشتهون الافضـال عليه ، غلبهم المجد فاعطوه ، وان انبروا

لحرب فجبنوا عنها غلبهم المجد فاقدمو اعليها ، الا ان ابن المستوفي لا يرى فــي
 عن بخلهم في بعض الاوقات ، وان كان ربما منع الجو اد وقتأ ما مــن لا يســتحق الافضـال عليه ، و هذا ايضأ نقص في حق الجواد ... و ووله فان انبرو ا لحرب ... فهو ذم محمض لا عذر فيه ، وما فسره ابو الفتح و غيره اجود )) (זّ) .

وما رأيناه في شعر المدح بهذا الصدد نر اه في شعر الغزل ايضأ ، فقد كـــان لطبيعة اللقاليد المتبعة في هذا الموضوع اثر في تعدد قراءات النص ، فبين احتكام الثشر اح الى تلك التقاليد وبين غض الطرف عنها تتشأ دلالات نتعدد بهــا الوجــوه التي يمكن ان يُحمل عليها معنى النص ، فمن ذلك وقوفهم عند فول المتنبي (ڭ¹) : نــــفست فيه صورة في ستره لو كنتها لخفيت حتى تظهـرا قال الشريف المرتضى في تفسيره (( أي : كان دون هذه المر أة في هودجها
ستر فيه صورة ، فنافست ثلك الصورة فيها ، لانها كانت اقرب اليها مني ، حتى انني لو كنت ثللك الصورة لخفيت ، أي لزلت حتى تظهر المر أة التـــي وراءهـــا ، ويزول الحجاب دونها فأر اها )) .
واحتكم ابن المستوفي الى النقاليد المتعارف عليها في مثل هذا الموضوع اذ لو كان المعنى على ما فسره الشريف ( فأي فائدة له في ظهور ها للعيون لتنراهـــــا ، والمحب ينبغي ان يغار على محبوبه ان يراه غيره ، و انما تحمد منافسته للصورة لقربهــا من محبوبه ... فاما ان يتمنى ان يكونها ، فيخفى لنحوله ، فيظهر محبوبه للعيون فتز اه ، هذا خلاف ما عليه المحبون ، واحسن ابر اهيم بن العباس الصولي حيث يقول : اراك فلا ارد الطرف كــي لا لتكون حجاب رؤيتــــك الجفون ’ (٪)

## : Y - Y بغة النص :

اذا كان النص عملية اشتغال على اللغة ، فإننا لا يمكن أن نتصــور عمليــة فهم تتتج خارجها ، فباللغة نستطيع ان نحتكم الى عملية فهم موضو عية بعيدة عــن اية اسقاطات خارجية مقحمة ، الا ان ذلك لا يعني الوصول الى غايـــة محــددة او

فهم ثابت للنص ، اذ ان للطبيعة المتحولة للغة أثرا" في تتـو ع الدلالــــة ، و هكـــا ((تبدو من المفارقات اللافتة للنظر ان اللغة التي تسعى الى تثبيت المعنى تسعى في الوقت نفسه الى تشتثيته ، ومن هنا سر اختلاف القر اءة )) (17) .

## 

بما ان اللغة هي الفاظ منظومة ضمن سياقات معينة ، فلا ريــب ان للفـظ
دور أ مهمأ في تعدد القر اءة ، وذلك لللتو ع الدلالي الذي يمكن ان يحصل عليه اللفظ عن السيرورة الزمنية المتو اصلة أو ما يتعلق به من سياقات تاريخيـــة و اجتماعيــة و عادات ثقافية ((ومن هنا فان اللفظة( بالمفهوم الانساني ) لا يمكن اعتبار ها علامة فارغة ؛ لانهما تضم في مسارها الامكانات المختلفة للتعبير،أي ان اللغـــة بمكـن
 و على هذا الاساس فان جل الشزوح التي وضعت لشعرنا القديم كانت تعطي
 من دلالات في سياق النص ، ولعلي لا اجانــب الصـــواب اذا قلــت : ان غالبيــة القر اءات المنتجة لشعر المتنبي كانت نتيجة تعامل الشر اح مع اللفظ ، ونقلبيه علــى جميع اوجه الاستعمال التي ورد فيها ، ذلك ان المتتبي (( شأنه شـــن كثيــر مــن
 ولعل من اوضح الامثلة الذي تعددت فيه قر اءات البيت نتيجة لتعــدد دلالات اللفظ قول المتتبي (79) :

## 

و الثقاء كما يقول المعري هي الفرس الطويلة ،الا ان الاختلاف وةـــع فــــي معنى الاشق ، و الاشق في بعض الدلالت التي يوردها المعري هو الذكر ، وعلى هذا يكون معنى البيت هو ان الممدوح((بضرب الهام راكبأ فرسأ لو الدها مشابه لها، وهو معنى المجال في ارساغها وصفاقها، أي فوية الارساغ وسائر الاعضـاء كمـــا كان و الدها كذلك)) وقد يتجه معنى الاشق ، فيكون دالا على الرمح ، فيكون معنى

البيت حينئذ : ان المددو (( فوق هذه الفرس الطويلة وللرمح مجال بين جلد بطنها
وبين ارساغها)) ، وقد يكون الاشُق من المشقة ، فيتجه معناه الـى المصرو ع مـــن اعداء هذا الممدو ، فيكون على اشق الحال ، فيكون معنى البيت (( انه على هذ الـن








ويتكن النص من اكتساب قيم جديدة على يد القارئ )() (") .

ومن الامثلة الاخرى التي تعددت دلالات النص فيها لتُعدد دلالات اللفظ فول
المتنبي (VY) :

## بين طري الاماء والجاســــْ

## 


البيت عنده هو ان هذه السيوف((ما يدعن بضعة او مفصلا إلا أسلنه دما")) (NY).


 وقد تتعدد دلالة النص اضافة لما سبق تبعا لما يوحبـه اللفـ الـط مــن دلالات متتافضة ، وهو ما عرف باسم الاضداد في اللغة ، فمثلا عندما يقف الثبريزي على فول المتنبي (º) :

يقول ان ( اشكى ) يستعمل في الاضداد ، فيقال : اشــكيته اذا أحوجتـــه ان
بشكو ، و اشكيته : اذا ازلت شكو اه ؛ ولذلك هو برى ان البيــت يحتمــل المعنيــين كليهها ، فاذا اخذه من الاول ، فكانما يأمره قلبه (( بالصبر وأن لا يظهر شــكية )) امـا اذا اخذه من الثاني ، فيكون المعنى (( ان البين بشكيك ، أي بنسبك مـــن كنـــ
(V7) () (لحب ، لان البين الذي يؤيس من اللقاء يسلي من اليأس (لألـي وڤد تتعدد دلالة اللفظ في النص لا الى مـا يعطيه معناه المعجمي من دلالات مشتركة ، و انما نتيجة لما يضيفه عليه الشارح من دلالات منســجمة مـــع رؤيتـــه للنص ، الامر الذي يستدعي من شارح آخر الثقتيد بمعناها المعجمي ، ومن ثم ثتشأ لنا فر اءات متعددة للنص ، فمثال عندما يقف ابن جني على فول المتتبي (VV) : اذا اردت كميت اللون صافية برى ان المر اد بقوله ( حبيب النفس ) انما هو المجد و الشرف ، و انســـجاما مع هذا التأوبل ، يعطي للفعل ( وجدتها ) معنى الشرب ، ليكون المعنى عنــده ان -الشاعر اذا (( تشاغل بشرب الخمر فقد المعالي )) .
الا ان الو احدي لا برى هذه الدلالة في الفعل ( وجدتها ) ؛ ولذلك هو يتقيــــ
بالمعنى المعجمي للفظ ، فيكون معنى البيت عنده (( اذا طلبت الخمر وجدتها ، و اذا

$$
\begin{aligned}
& \text { طلبت حبيبي لم اجده )(VA) . }{ }^{\text {(VA) }} \text {. } \\
& \text { وقال المتتبي ايضاً (Va) : }
\end{aligned}
$$

بشراً رأيت ارق من عبر اتها
اوفى فكنت اذا رميت بمقلتي
فقد ذهب الو احدي الى ان المر اد(بالعبر ات)العرق، فيكون في البيت (( اشـارة
الى انهن قد عرڤن من الاعياء ) )
 اللفسبر، ويرى ان العبرات تحمل دلالتها الحقيقية ، وهي الــدمع ؛ لان (( دمــوع ع

النساء اولى ان توصف بالرقة من سائر الاموع ، ويكون المعنى حسنا" ) (.^)

وقد تتعدد دلالات النص تبعا" لتعدد رو ايات النص ، فيقوم الثـارح بنوجيــهـ
معنى البيث لينسجم مع معنى اللفظ الذي تختلف رو ايات النص في اثباته . ومن الامثلة على ذلك فول المتنبي (ا^) :

## وان بكذب الازجاف عنـــه بضده ويمسي بمـا تنوي اعاديه اسـعا

فقد ورد هذا البيت برو ايتين ، بالرو اية المثبتـــة اعـــلاه بالفعــل ( تتــوي ) وبرو اية اخرى تجعل محله الفعل ( تحوي ) ، ونتجه قر اءة ابـــي العـــلاء حســب الرو اية الاولى للبيت بان بكون (( المر اد به ويمسي بما تتوي اعاديه اسعد فـــهـم ؛ لانه جعلهم يرجون السعادة بما بنوون ، فيغلبهم سعد هذا الممدوح )() . امـا فر اعته حسب الرو اية الثانية ، و هي الو اردة بالفعل ( يحوي ) ان يكــون هذا الممدوح (( املك لما في ايدبهم منهم ؛ لانه متى ار اد احتو اه و استحقه )) (AY ) .

## : $:$ r - r - r

لعل من اهم الثنروط الضروربة لفهم النص معرفة الضـــو ابط و المفـــاهيم النحوية الني تنظم علاقانه ، ولكي يتحقق ذلك ينبغي على كل من الكانب و القـــارئ الالمام بتلك الضو ابط و ابعادها الاسلوبية (( و هذا يعني انـــه اذا اريـــد للــنص ان يكون مفهوما" فانه يتعين على القارئ ان يكون على علم بقو اعد النحو لكي بستطيع
 ومن اللافت للنظر ان اول من اضطلع بوضـع شرح لثــعر المتتبــي هــو نحوي منخصص ، مما هيأ لشعر المتنبي ان يكون ميــدانأ لمخنلـــف الســجالات النحوية النتي اثرت تأثبر اً بينا" في وفرة القر اءات الناجمة عن الخوض في مســـائل

النأوبل النحوي في بنية النص
ولعل من اهم المسائل النتي دارت حولها ار اء الثشــر اح فــي فــر اءة شـــعر

## 1 - الوظفةة النحوية للكلمة في نظام النص :

لا شكك ان الاختلاف في تنقير موقع الكلمة الاعرابي في النص يؤدي الى
 او في أي موقع اعرابي آخر يعطي مساحة واسعة للتأويل النحوي الذي من شــــانـنـ ان يعطي دلالات اضافية للانص .
ومن الابيات التي تعددت دلالاتها نتجّة اختلاف الشّراح في تنقير الوظيفـة النحوية لبعض الفاظها فول المتبّي (ی) :
تظل الطير منهـا في حديـث
وقـ لبست دمــاءهم عليهــ
 النصب ، ومنهم من ذهب الى الرفع ، فسن نصب جعلها مفعو لا به به لفاعل مقـــر

 عند الحصيية ، الا ان هذه الطير لم تشق على هؤلاء القتلى جيوباً للحداد ؛ لانهـــا


 ومن الابيات التي كان ايضأ للاختلاف في تقّير الوظفية النحوية فيها دورا
في تعدد دلالاتها قول المتنبي (Ni) :

اهلا" بدار سباك اغيدهـا
ظلت بها تنطوي على كبد

الى ان (نضيجة) صفة للكبد في اللفظ والمعنى،و على ذلك يكون الشاعر اراد ((ان

اليد موضوعة على خلب الكبد))، ومنهم من ذهب الى ان (( نضيجة )) صفة للكبد في اللفظ ولليد في المعنى أي ((على كبد نضجت يدها على خلبها من حرارتها )) . و على ذللك يكون الفارق بين الدلالثتين في درجـــة المبالغـــة ؛ لان ( كــون (نضيجة ) صفة لليد ابلغ في المعنى ؛ لاتها حبئذ نضيجة بما ليس في ذاتها ، واذا كانت نعتا" للكبد فهي نضيجة بما في ذاتها ، و احتر اق الثيء بما لبس في ذاته ابلغ من احتر اقه في ذاته () (AV)

## ب

ومن المسائل التي ادت الى تعددت قر اءات شعر المتتبي اختلاف الشراح في
طبيعة بنية الكلمة الواردة في النص؛ ذلك ان التحول في بنية الكلمة سو اء كان على
 على مسنوى الدلالة، ومن الامثلة التي يمكن ان نسوقها في هذا المجال قوله (^) : و إني لأعشق من عشقكم

اجازوا ان بكون فعلا مضـار عا ، فيكون معنى البيت (( إني من فرط عشقي لكــــ اعشق نحولي ، و اعشق كل عاشق مثلي ناحل مثل نحولي للمشاركة التي بيننا )) . كما اجازوا ان يكون ( اعشق ) اسم تفضيل على وزن ( افعــل ) ، فيكـــون المعنى(( إني اعشق لكم ، أي : اشد عشقا" لكم من عشقكم نـــولـي ، وكــل فتــى ناحل ، يعني : انكم تعشقون نحولم ونحول كل فتى هذه صفتّه ) ) (19) .
و غير خفي بعد المعنى المتولد من حسبان ( اعشق ) اسمأ للتفضيل ، الا اننا
يمكن ان نعده استغلالا لامكانات اللغة من قبل الشر اح لنوليد ما امكن من الدلاتات . في النص
وقال ابو الطبب ايضاً (•9) :

 البيت الى ان الشاعر يقول للمدوح (( انا غذي نعيته وربيب احسانه ، فنفسي من جملة نعمه ، فأنا اعد منها )) . اما من ذهب الى ان (أعد (أعد ) مبني للمعلوم ، فيكون
 جميعها بالعد لكثرنها ) ( (9) .

## r - اختلاف مرجميـت الضمبير

لق شغلت دراسة الضمائر وتحدبد مرجعياتها في نصوص المتنبي جهـاً غير

 والجنس () ( ${ }^{\text {(4) }}$

 الالالات التي تتعدد تبعاً لتعدد المرجعيات التي يمكن ان يعود عليها الضمير خلافأ لما ذهب اليه بعض الباحثين من (( ان توضيح الضمائر بذكر المسميات التي تيود
 يتضمنه البيت ) ( ${ }^{\text {(4T) }}$

ومن الامثلة التي توضح تعدد معاني النص بتعدد المرجعيات التي يمكن ان
يعود عليها الضمير قول المتنبي (54):
 كأنه زاد حتى فاض عن جسدي فصار سقمي به في جسم كتماني


 الحب ، وهذا اعتنار منه الى محبوبه في اعلان حبه )) الما اذا رجع الضمير فــــي
( كانه ) للكتمان ، فيكون معنى البيت(( كأن الكتمان فاض عــن جســـدي فتغشــى الجسم ، واستتر السقم الحال فيه باستتار جسمي ... ولما قال ان الكتمـــان مشــتمل
 جسمه وظهر ما فاض عليه من الكتمان فكان السقم في جسم الكتمان )) (90 (90) وفال ابو الطيب ايضا" (97) :
قد صبغــت خدها الامـــاء كمــا يصبــغ خد الخريـــــة الخجــل
فقد اجاز ابو العلاء رد الضمبر في خدها الى الفرس كما اجـــاز رده الــى
 اللسابحة ( الفرس ) ولا نفز ع و لا تنفر ، كما يصبغ خد الجارية الحبيــــة الخجــل ؛

لانه يولد الحمرة في الوجه )) ، ويجد لهذا المعنى اصلا في قول امرئ القيس: كأن دمــاء الهاديـــات بنحـره عصـــارة حنـــاء بشيب مرجــل اما اذا رجع الضمير في خدها اللى الارض ، فتتحــول لغـــة الــنص مــن المباشرة الى المجاز ، فيكون المراد (( ان الارض قد احمرت بالام متل احمـرار

وقد تتعدد ڤراءات النص تبعاء لاختلاف الشر اح في نققير نوع الضمير بين التذكير و التأنبث (و بين الجمع والافراد او غيرها من تمظهرات الضمير المختلفة ،
وذلك كما في فوله (^1^) :

فقد ذهب ابن جني الى ان الضمير في(به)يعود على الممدوح، فيتوجه معنى البيت عنده الى ان الممدوح (( قد اشتمل على الزمان فخفي بالاضافة اليه ، وشبهه بالّار اذا اكتتف السلك لنفاسته وشرفه ، فاجتمع فيه الامر ان،الاشتمال و النفاسه ) ) . اما ابو العلاء فذهب الى ان الضمبر يعود على عطابا الممدوح ، وبـــلك يكون صدر البيت :

كما يغطي الدر ما نظم من السلك )) ( ${ }^{\text {(199 }}$.

## ๕ - تباين الوظيفة النحويـة للحرف

ان انفاق وظائف عدة في حرف من الحروف من شــأنه ان يبســط دلالات
عديدة محتملة في النص ، اذا كان النص بالطبع مهيئًا لقبول متل تلك الـــلالات ، وقد اهتم شر اح شعر المتتبي ، ووجهوا كثبر أ من قراءاتهم لشعر المتتبي على وفق
 وفيَّ مـــا قارع الخطوب وما آنسني فــي المصائــب المـــود ــ

يجوز في(ما) الثانية معنيان،اذ يمكن اعتبار ها موصــولة، فيكــون معنــى
البيت(( فيّ من الجلادة والصبر مـا يقار ع الخطوب ويدفعها من تو هيني ، وفي مــــا

 (بالي بها ) )


## اعطى فقلت لجودة مـا يقتنى وسطا فقلت لسيفــه مـا يولد

قال ابن المستوفي (( في ( ما ) في الموضو عين وجهان : احدهما : بمعنى
( الذي ) أي لكثرة عطائه يككن الناس من اقتتاء الامو ال ، ولكثرة قتلده يأتي علـىى كل مولود ، و الثاني : انها لللفي : أي لكثرة عطائه لا بقتتي أحد مالا يود معــــ وصول جوده اليه ، ولكثرة قتله لأصول النسل انقطع النسل ()) (ז• ا) .

## r - r

ان النظر الى النص بوصفه بنية لغوية تجعل منه محكومأ بقــو انين تــنظم
العلاقة بين جميع عناصر ه،هذه القو انين التي هي لغوية في الغالب تعمل على تحدبد

الخاصيات النصية ،سواء ما يتعلق منها بمـــلول العلاهـــة او بــالمفهوم الـــلاللي المتشكل من مجموع تلك الخواصهوهو ما بشكل عنصر مقاومة لاــــة فرضـــيات
 وثابت للنص ؛ ذلك أن نرتيب أي عنصر على وفق ما تقتضيه بقبة عناصر النص، ربما يُنشأ دلالات جديدة مغايرة تمام المغايرة لما يعطيه من دلالات خارج نســيج النص ، وبذللك (( يعمل النص على كشف مزايا التعبير في هــذه اللغـــة ، وهــذا النظم الجديد للوحدات اللغوية ينتج معاني جديدة لم تطرق من فبل )() (؛ ‘' ) . و هذا التزتيب الجدبد الذي بفرضد النص على عناصر اللغة (( يعتبر وسيلة مثلى لاستثمار الامكانيات المختلفة لانتاج النصوص )( (0.0) ، ومن هنا ينشأ تعـــدد القزاءات بالنظر لما يفرزه سياق النص من امكانات تعطي للمنلقي مساحة واســعة من حرية الاختيار لانتاج قر اءاته الخاصة به . وقد استثمر شر اح شعر المتتبي امكانات السياق لتفسير كثيـر مــن الفــاظ المتنبي التي ربما لا نتطابق معانيها المعجمية مع دلالاتها في النص و (( لهذا كان

في قول المتتبي (`•) :

## مـا يقبض الموت نفساً من نفوسهم

بانه عود الطيب (^• ') ، نرى ابن فورجة يحتكم الى الســياق فــي رد هـــا
التنفير ؛ لان (( ابا الطيب جدأ لعالم ان العرب لم تسم العود المتبخر به عــودا" ، الا لانه بعض العيدان وجنس منها ، وانهم لا يوردونه هذا المورد الا اذا كان فـــي الكلام ما يدل على الفرض ، ولم نسمع احدا" من الشعراء ، ولا في نثر الفصحاء ، اخذت بيبي عودا"،و ناولني فلان عودا" على لفظ التتكير، و المر اد هـــذا الطيـبـ ، و وانما يقولون اخذت مندلا" او ألوة او مجمر ا)) هو لهذا بتجه معنى البيت الى ان ملك الموت لا يباشر ببيده قبض روح ذلك المهجو نقززا" منه واستفذار '(فيحمل عودا" من الاعواد التي هي قضبان او قطعة خشب من أي شجر كانت ليقبضها به)(9 (9•1)
وفال ابو الطيب ايضـا (•'l) :

## وجيش يثني كل طــود كأنـــهـه خريق رياح = واجهت غصنـا رطبا

فقـ ذهب بعض الشر اح الى ان دلالة الفعل( يثني)بمعنى(يشق) ولذللك ذهــب الى ان افراد هذا الجيش((اذا مروا بجبل يشقونه نصفين لكثرتهم،ويجعلونه اثثين)).
 الصورة النشبيهية الواردة في عجز البيت ، فيكون المراد (( ان هذا الجيش بثيثـي الجبل ثيا" شديدا"، كما نثتي الريح الثديدة الغصن الرطب ، فيكون النتشبيه مو افقا" لما ذكره من عطف الجيش الطود )() ('1") . ولم يقتصر شر اح شعر المتتبي في عملية الفهم على سياق البيت المفرد ، اذ ربما دعت عملية استكشاف معنى البيت الى الرجو ع لسياق القصيدة الذي يشــــلـ البيــت جز ها" من اجزائها ، فنجدهم كثيرا" ما يلجأوون الى الابيات الواردة قبل البيت او بعـــده الـي لتحديد معنى البيت الذي ربما اختلف معهم شراح آخرون في عملية فهمه و وتفبيره. ومن الامثلة على ذلك اختلافهم في قر اءة بيت المتتبي (آبي
اذا استقبلت نفس الكريم مصابها فقـ ذهب ابن جني اللى ان المر اد بالخبث في البيــت ( الجــز ع ) وبـــذلك يكون تأويل البيت انه (( اذا جز ع الكريم في اول ما تنزل به المصيبة راجع امــره فعاد الى الصبر والتشليم () • بينما ذهب الشريف المرتضى الى ان المراد بالخبــث فـــي البيت(الصــبر)
 في الصبر من العو اقب اللحمودة،فحمل الخبث على الصبر هو الو اجب،و انما سماه خبثا ؛ ؛ لان النفس تنفر من المشقة التي تكون مع الصــبر ومضضـــــه ومجاهدتــــهـ وتحمل كلفه ، فاما الطيب الذي ذكره فعاقبته الصبر وثمرتـــهـ الكظـــــ ... وكيــــ يجوز ان يوصف بانه يجزع في افتتاح المصيبة ثم ينتهي امره الى الصبر ، و هذه من صفات اللثئيم المذموم ()) .

اما ابن المستوفي فنر اه يرجح قر اءة ابن جني على فر اءة الشريف المرتضى معنمدا" في ذللك على معنى البيت الو ارد بعد هذا البيت وهو :
وللواجد المكروب في زفراته سكون عزاء او سكــون لغــوب
فوجب ان يكون قوله (( بخبث فاستدبرته بطيب )) ومر اد الخبث منه الجزع
وبالطيب الصبر ، لما نقرر عندهم في ذم الجزع ومدح الصبر ، وجاز ان يجعــل الجزع خبثا" ، والصبر طيبا" وهذا لا يمنعه الاستعمال )( (ז') •
وقال ابو الطيب ايضـا= (ڭ ’" ) :

## ولا الايار التي كان الحبيب بها تثثكو الي ولا اشكــو الـى احــ

قال ابن جني : (( لم ييق فيّ فضل للشكوى ، ولا في الديار ايضا " فضل ؛ لان الزمان ابلاها )) مؤيدا " قر اءته بالبيت الذي بعده :
مـا زال كل هزيم الودق ينحلها
الا ان ابن فورجة يقرأ البيت قراءة اخرى معتمدا " في ذلــك علــى البيــت السابق له وهو :

كانه يقول : ولا الابيار تقنع مني به ، ثم فسر لاي حال لا تقتع منـــه بـــه ، ،
فقال : تنشكو الي أي : ان شكو اها سائغ ، وهي مما لا يعقل ، نتشكو الي دروســهـا


و على الرغم مما اكدت عليه المؤسسة النقدية من وحـــــة البيـــت الثــــري
 اغلب قر اءات الثر اح تعتمد على فهم البيت بوصفه جزءاء من كل ، الا اننا علــى الرغم من ذلك لا نعدم تأثثر نلك النظرة في بعض القراءات ، فعندما يقف المعري
على قول المتتبي (l'v() :

فصب الجبان النفس اورده الثتقى وحب الثجاع النفس اورده الحربا
ويختلف الرزقان والفعل واحـــ الى ان يرى احسان هذا لذا ذنبــا

نر اه بطرح فر اءات عدة للبيت الاول آخذا" في الاعتبار النز ابط المعنوي بين البيتين ، ثم نر اه يعود فيطرح فر اءة اخرى لهه ، ولكن على نقدير الانقطاع المعنوي عن البيت الثاني (1) .
كذلك اخنلفت ڤر اءات الشر اح في بعض الابيات بين من بعزل البيـــت عــن سياقه في القصيدة ، وبين من يؤسس عملية الفهم في ضوء علافة البيت بالابيــات المجاورة له ، ولنقدم دليلا" على ذلك فراءاتهم لقول المنتبي (19) :

## احـــاد ام ســـاس في احــاد , ليلتخــــا المنوطــة بـالتخـــاد

فقد ذهب ابن جني الى ان المر اد بالتنادي بالبيت انما هو التتادي للرحبــل ، وقود الخبل الى الاعداء دالا على ذلك بالبيت الذي بعده :
افكر في معـــاقرة المنــايـــا وقود الخيــل مشرفة الهوالدي (Ir.)
بينما ذهب الشريف المرتضـى الى ان المر اد باللتـادي يــوم القيامــــة ، وان ((اسندلال ابي الفتح على هذا الفرض الفاسد بقوله من بعد ( افكر في معاقرة المنابا وقود الخيل ) لا يدل على مـا ظنه ؛ لان هذا كلام استأنفه ، وقذ مضى مـا اســـنطاله

كما نجد ان بعض الشر اح من بتخذ من وحدة البيت مقياسا" للمفاضلة بــين رو ايات البيت ، فعندما يقف ابو العلاء على بيت المتتبي (Y (I) :

يقول : (( في فوله (( أبعد )) اوجه وروايات ، و الذي عليه اكثــر النـــاس الاستفهام ، وفيه ضربان من الفساد ، و هو : ان تمام الكلام بتعلق بالبيـــت الـــذي بعده، وذلك عيب عند الرو اة يسمونه التضمين و ... )( (Mr) .

و هذا يدل على ان الشارح يأخذ في الاعتبار ما قرره النقـــاد مــن مقــاييس جمالية في اثثاء ممارسته عملية الفهم و القراءة .

## ب

في اللبءء اود ان انوه ان ما يهمنا من وجوه البلاغة هو ما كان له دور فــي
اختلاف الفهم وتعدد قراءة النص، لا ما أخذه الشراح على الشاعر من بعد في الاستعارة
او النثببيه ، ومن تلك الوجوه التي كانت لها هذه الفاعلية في تعدد دلالات النص :

## 1 - التعقير بـالمـجاز

لعل من البديهي القول ان لغة الشعر هي لغة خاصـة نقوم علــى الانحــر اف
الالالي كما هو متعارف في اللغة العادية ، وقد ادرك ذلك العرب في تفرقتّه بــين الشعر و الخطابة ، فالثعر اءء هم (( اول من اهتدى الى استعمال ما هو خارج عــن الاصل ... اذ كان بناؤ هم لا على الصحة ، بل على تخييل فقط )) (أ؟ (ا) .
ولعل اهم المقومات التي تعتمد عليها لغة الشعر في الخروج عن الاصل هو
المجاز ،فالمجاز ((كل كلمة اريد بها غير ما وقعت له في وضع و اضعها لملاحظـــة بين الثاني والاول () (ro ) . ولذلك فقد صـار اهم مـا يميز لغة الشعر هو ارنيادهــا عالم المجاز الذي به تتفتح الكلمة على دلالات اضافية ربما لا تتحصل بالاستعمال المباشر لها ، اذ (( بقدر ما تبتعد الكلمة في النص الادبي عن البعد المباشر ، فانها ايضا" تتجاوزه منفتحة على المسنقبل ، ورصيدها المــوروث يمكنهـــا مــن مــنـح ايحاءات متعددة المضامين ، و هذا يفتح مجالها لنكون قادرة على الدلالة علــى أي شيء يتخبله المتلقي () (1ヶ)

ولم تكن فاعلية المجاز في تعدد معاني النص غائبة عن شر اح شعر المتتبي،
فقد ارنتاد هؤلاء الشر اح جميع الدلالات الممكنة للكلمة اثثـــاء ممارســتهم عمليــة القر اءة ، وبذللك (( توفرت للقدماء في شعر ابي الطيب احـدى الفــرص اللـــانحة


## 

قال ابو العلاء (( المعنى : ان اتر ابها يعلمن حسن مبسمها حيــث يجئنهـــا ، لانها كانت تستعمل البشر اذا حييت ، وذلك عنو ان العطية ، فهن يصرفن هذا الققر و الهَ يعلم ما يتبع التبسم من المال ، فكنى عن ذللك بالثنب حبــث ذكــر المبســـ ، وقيل: اراد بالشنب المعنى الحقيقي ، يعني : انهن يعرفن حسن المبسم فقط ، وامـــا

وقال ايضاء (.r•) :

## يغثـــاهم مطر السحاب مفصلا"

فال ابو العلاء : (( اراد بالمطر المطر الحقيقي ، والمعنى : اصـابهم المطر
النازل من السحاب ، مفصـلا "بالسيوف و الرماح ، كما يفصل العقد باللدر و الذهب . وفال ابن جني : اراد بالسحاب : جيش سيف الدولـــة ، شــبهـه بالهـــحاب

وقال ابو الطبب (ץז') :

غض الثباب بعيد فجر ليلته
فال الو احدي : (( في بعيد فجر ليلته وجهان : احدهما : انـــه يسـهر فيمـــا
بكسبه العلم و الدين ، وللبس ممن يقصر ليلته باللذات ، والثاني : انـــه اراد بــالفجر

 دلالة من دلالت الكلمة سواء منها المجازية ام الحقبقية ، وذلك لان الالفاظ عندهم تبقى محتفظة باصلها اللاللي على الرغم من انحر افها الى دلالة مغايرة ( استعارية او مجازية ) ، ولعل هذا ما عبر عنه عبد القاهر الجرجاني بقوله :(( ثم اعلم بعــد ان في اطلاق المجاز على اللفظ المنقول عن اصله شرطا" ، وهو ان يقع نقله على

وجه لا يعرى معه من ملاحظة الاصل ، ومعنى الملاحظة ان الاسم يقع لما نقول


 النتثبيهية ، مما ادى الى تعدد دلالات النص ؛ ذللك ان الاختلاف في تحدبد الجـــامع الذي يربط طرفي الصورة ، يؤدي الى تعــدد دلالات الموضــو ع الـــذي جــاءت الصورة لتعبر عنه . فال المتببي (\% (1):

## لقد لعب البين المشت بها وبي وزودني في اللبير مـا زود الضبا

قال ابن فورجة :(( بريد زودني الضالل عن وطني الذي خرجت منه فهــا


وقال ابو العلاء (( معناه : لم يزودني البين من حبيبي شيئا" اتعلل به بعــ
فر اقنا ، كالقبلة و العناق ، و غبر ذلك الا التفرق ، وخص الضب لانه يتبلغ بالنسيم ، لا لا لا


وقال ابو الطيب ايضأ (^+1) :

قال ابو العلاء (( وانما خص ( كســب خنزيـر ) لان كسـبه لا يضـــمن

سائر السباع ، فلما كان هذا الرجل افسد عبيده شبهه به ، وقيل : لانه يأكل العذرة


## ب

اصبح من بديهيات القول ان الشعر بل الادب بصورة عامة لـــس تعبيــر ا حرفيأ عن الو اقع ، و انما هو اضافة على هذا الو اقع يسبغها الاديب مــن شـــور الخاص ، هذه الاضافة من شأنها ان تجعل من الحقيقة الحرفية في عـــالم الوجــود حقبقة ادبية لا لتلتزم بأية علاقات ورو ابط منطقبة ؛ ذلك لان (( الادبب لا يحــاكي


ولعل المبالغة في المعنى هي احدى الآليات التي يتمكن بها الاديب من خلق
عالمه المثالي ، وقد ادرك النقاد العرب ذلك عندما رأوا ان الثاعر انما يلجأ الــى

وقد شددت مؤسسة النقد على مقولة (اعذب الشعر اكذبه) منطلقة فــي ذلـــك
من ان ((الصنعة انما تمد باعها ،وتتشر شعاعها،وينسع مبدانها،و تنفر ع افنانها،حيث

وقد تجلى ذلك و اضحا" من موقف احد نقادها البارزين عند تعرضه لقضـــية
الكذب التي ارتبطت ارتباطا وثيقأ بالمبالغة ، اذ يقول (( اني رأيت الناس مختلفــين
في مذهبين من مذاهب الشعر ، و هما الغلو في المعنى اذا شر ع فيه والاختصـــار على الحد الاوسط في ما يقال منه ... ان الغلو عندي اجود المذهبين ، وهــو مـــا

ولم يكن شر اح شعر المتنبي بعيدين عن مؤسسة النقد وما نترره من معايير
جمالية في بناء العمل الادبي ، اذ تتاولوا الكثير مما ورد في شعره مــن المبالغـــة
 في معظم الاقاويل الابلاغية الاخرى ، جعل من المبالغة آلية من آليات الفهم التــي يمكن بها قراءة النص قراءات مختلفة ، فعندما يقر أ ابن سيده قول المتتبي (؟؛ ؛) : اذا كان شـــم الروح النى اليكــم

يقول : (( ... وفوله ( فلا برحتتي روضة ) ان شئت قلت : ار اد فلا برحت
روضة وڤبو لV" ، فعكس فجعل المعرفة الخبر وهي (( في )) و النكرة الاسم وهــــ
روضة وڤبول ، و ان شئت قلت ان (( في )) من برحتني ليست خبــر ... ويكــون
النقدبر : فلا فارفتتي او فلا ز اولتني روضـة ، أي فاذا كـــان ذلـــك قصــدنم هــــه
الروضة الني عندي ، فسعدت انا بقربكم ، و الاول ابلغ ؛ لانـه علــى ذلـــك القــول يجعل نفسه ذات الروضة ويتمنى الخروج من النوع الحيو اني الانساني الى النــوع النباتي ابثار ا" لهو اهم و اختبار ا" لقربهم ) (0 (1) .
ومما اختلف فيه الشر اح نتيجة الالتجاء الـى المبالغة بوصفها آلية من آليــات الفهم قول المتنبي (٪٪) :

## اذا ظفرت منك العيون بنظرة اثـاب بها معيـي المطي ورازمـُـــــهُ

فقد ذهب ابن جني متجاوز ا المعنى الو اقعي الى ان الدلالة النـــي بمكــن ان بيوجه اليها بيث المتتبي هذا هو ان (( الابل الرازمة التي كلــت وعجـزت ععـن

بينما ذهب ابن فورجة الى المعنى الحرفي ولذلك بكون المر اد بالمطي هنــــا
(( اصحابهها والابل لا فائدة لها في النظر الى هــذه الحبوبـــة وان فاقـــت حســنا"


امـ العكبري فقد ذهب اللى مـا ذهب اليه ابن جني (( لان الابل النتي لا عقــلـ لها يؤثر فيها النظر على مقتضى المبالغة و التعمق في المعنى لاعلى الحقيقة وهـــذه عادة الثشعر اء في المبالغة )(9) (1) . ${ }^{\text {(9 }}$

## (

لقد شغلت قضية ارجاع النص الى مصـادره الاولى بال الكثير مــن النقــاد و الثراح على حد سو اء ، الخ انها في مجال النقد اخذت طابع الكشف عن اصـــالة المبدع فيما انتج من نصوص ، فبارجاع النص الى زمن منقّام عن زمــنـن انتاجــهـ

يحكم الناقد على صـاحب النص بالاتباع و النقليد لنهج سابقيه ؛ ولذللك اتخـــذ بـــض
النقاد من هذه القضية وسيلة للتجريح والاتهامات الجاهزة .
اما في مجال الشروح التي وضعت للكثف عن مضمون النص الثعري،فقد اتخذت هذه القضية طابع المقارنة بين النص المنتج و النصوص الاخرى في ســبيل الوصول الى عملية فهم كاملة للنص وذلك((انطلاقاً من ان عملية استيعاب النص لا
 و هذا بالطبع لا يتأتى الا عبر نقافة و اسعة تمكن الشارح من ادر اك العلالقات

المنشابكة بين النصوص الاخرى و النص المدروس .

بالنصوص السابقة له ، الامر الذي جعل من هذه الظاهرة مثار جدل وخصـــومة عنيفــة تمخضت في نهاية الامر عن بروز مؤلفات عدة نتتاول سزقاته من الشعراء السابقين له . هذا ، ولم يكن شر اح شعر المتتبي بمنأى عن هذا الحر الك النقــدي ، الا ان هذه الظاهرة اتخذت عندهم وسيلة من وسائل الفهم التي يتم بها استيعاب مضــمون النص ، كما انها أضحت في كثبر من الاحيان ذريعة من ذر ائع الاخـــتلاف الــذي تتعدد على اساسه اللالات الكامنة في النص . قال ابو الطيب (101):

## لا تكثر الامــــوات كثرة قلــة الا اذا شقيــت بــك الاحيـــــاءُ

قال ابو العلاء : لهذا البيت معنيان : احدهما : ان الاموات لا تكثـر الا اذا
غضبت على الاحياء فقتلاتهم ، و افنيتهم ، فشقو ا ـ و الثاني : ان الاهـــوات اذا مـــات

 اليه موت الخلق كثير ، ومثله قول الآخر :

[^0]r. لسنة r rer

اغالب فيك الثوق والثوق اغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل اعجب
فسر ابن جني هذا البيت بقوله : (( اغلب أي : اغلب منــي ... و الوصــل
اعجب ؛
وانكر عليه ابو القاسم هذا اللفسبر ، فقال:(( معنى البيت اني اغالب الثـــوق
بالصبر ، وهو غالبي بسلطانه ، واعجب من وصلك لي خبــالا بالليــل و هجــرك صباحا" اعجب ، و هذا معنى قول البحتري :

وقد تقدم قيس بن الخطيم في معناه :

وقال ابو الطيب (100) :

تذري اللقان غبارا" في مناخرها وفي حناجرهـــا من آلس جـرع
فال ابو العلاء : (( اللقان جبل في بـلاد الروم ، وفيل : موضع ، و آلـس :
نهر ، وقيل: بينهما مسبرة يومين ... وفيه معنيان :احــدهما :انـــهـ يريـــد ســر عة
السبر،أي: ان الخبل شربت الماء من آلس وسارت منه ووصلت الى اللقان، و الماء بعد في حلوڤها لم تسغه ، فاختلط غبار اللقان في مناخرها بماء آلس في حناجر ها. و الثاني : انه بربد كثرة الجيش حتى ان اوله يثبر الغبار ، و آخره على آلس
يشرب من مائه ، كما قال غبره :
** بيشُرب أخراه وبـالشام قادمُـه ْ * (104)
ومما سبق نتبين ان حضور النص الغائب في ذهن القارئ يشــكـل اضــــافة
دلالية على الدلالة المتحصلة للنص ، وبذللك (( بكون دور القارئ حاسما" في هــذا المجال ، فهو الذي بستحضر النصوص السابقة ، او يكشفها بو عيه داخــل الــنص المقرو ء ، فهو لا بكتقي بقر اءة بلتزم حرفيا" بمستوى نص و احد ، بل بؤثر عليهــا المقاربة الني تزى في النصوص حوار اَ فنباً لممارسات متتوعة () (lov) . ( $r v$ )

و اذا كان النص الغائب فيما نققد يمثل احدى النشقيقات الدالالية فــي تأو يــل
النص، ففي مو اضع كثبرة يكون النص الغائب هو المحور الذي منه نتعـــدد دلالات النص ، الا ان ذلك لا يتأتى الا باستحضـار نصوص عدة تتشق من كل نص دلالة مــنـ دلالات النص المدروس ، وذلك ينم اما باستحضـار كل قارئ نصأ برى فيه الموجه للنص الذي بين يديـه ، او يتم ذللك باستحضـار قارئ واحد نصــوص عـــدة ، فيفـرع ع
دلالات النص في ضوء النصوص الني برى ان للنص المدروس علاقة معنوية بها. فمن الاول فول المتتبي (101) :

عجب الوشـاة من اللحاة وقولِهم دع مـا نراك ضعفــت عن اخفـــائـهِ
فقد فسر ابن جني هذا البيت بان الشـاعر (( ليس حولـــه الا واش او لاح )) مستحضر ٪ لذلك فول فيس بن ذريح :


امـا ابو القاسم ، فقد ذهب اللى غبر مـا ذهب البه ابن جني ، فهــو يــرى ان ((المعنى : ان الوشاة عجبو ا من اللاحين حين كلفوه الصبر عن خلتــهـه ، وهـــو لا

بسنطبعه فكان عجبهم انهم طلبو ا منه ما لا يقدر عليه ، ومثلّه قول البحنري :


اما الثاني فكقول المتتبي (17)
كان رقيبا" منك سد مسامعي عن العذّل حتى ليس يدخلها العذّل قال ابو العلاء : (( بقول : كأنك قد وكلت بي رقيبا" منك برقبنــي مـــن ان التفت الىى اللوم ، فكأنه سد أذني عن دخول العذل فيها ، فلا اسمع مـا يقولون مــن هجر انك ، و التشلي عنك ، ومثله فول الآخر :

كان رقيبا" منك يرعى خواطري وآخر يرعى خاطـــري ولســــانـي
ويجوز ان بريد : كأن الرڤيب الذي يحفظك عني سد اذني عن سمع العـــلـ فيك ، حسدأ منه على جريان ذكرك في سمعي ، وذللك اني كنت النذ فــي ســـماع ذكره ، كما فال ابن ابي الشيص :

اجــ الملامة في هوالك لذيذة
واذا كان العمل الادبي هو عصـارة اعر اف ادبية ساهمت النصوص الســـابقة
له في بلورنها ، فقد بات من الضروري مقارنة النص بالنصوص الاخرى فــي عمليــة القر اءة،وذلك((بهدف الكشف عن دور هذا النص في دائرة النقاليد الادبية))( (آبا) . وقد اتخذ هذا المنحى في شزوح شعر المتنبي طابع الثبات لا الخــرق فــي كثير من المو اضع ، أي : ان الثار ح يتتد في فهمه لللص بالرجوع الى نلك النقاليد رداٍ بذلك على قراءة غيره من الشر اح الذي بنى تصوره هللصس على وفق اعتبار ات مغايرة ، ربما لا تخضع الى مثل هذه النقاليد ، ويمكن ان ندلل على ذلك بقول المتتبي(זّا") : كيف ترثي التي ترى كل جفن

فقد فسر ابن جني هذا البيت بقوله : (( أي : اذا رأت كل جفـن ابصــرتها غبر ر اق من الدمع ، ظنت ذلك خلقة في الناس ، فلم ترث منه لاحـــــ ، وقولــــه : غير جفنها ، أي : جفنها وحده راق ؛ ؛ لانها لا تعشق نفسها فتدمع عينها ) ) . وقد رد عليه ابو القاسم بقوله : (( اما قول ابي الفتح : لا تُشق نفسها فنتدمع عينها لبس بشيء ، و انما المعنى : انها لم تذق طعم العشق فهي غافلة عنه ، فـــلا تبكي كما قالت الشعر اء ، واحدهم عمر بن ابي ربيعة :
وكنت اذا ما حدث الناس بالههوى ضحكت وهم يبكون من حرقات ــ

أي عشقت فصرت مثلهم () (؟T) .

اهل العشق من اختصاص البكاء بالمحب دون غيره ، وهو ما يؤيده نص عمر بن
ابي ربيعة الذي استحضره الثشارح في هذا المجال .
وقال ابو الطبب (T0) :

من الجآذر في زي الاعاريب

جاء في كتاب الو اضـح :(( قال ابن جني : حمر الحلى : أي هن اشـــر اف ،
وكذلك الجلابيب .

فال ابو القاسم:ليس هذا بشيء انما المعنى:انهن حســان يلبســن حســـان
الملابس استضـافة جمال الى جمال ، وروى الاصمعي فــي كتــاب الاجنـــاس:ان العرب نقول : ان الخمار الاسود بشب لون المر أة أي بنوره ويجلو ههو كلما ازدادت

الظلمة سو ادا" ازدادت الانو ار ضباء،و العرب نقول:الحسن احمر ومنه ڤول بشار : فاذا دخلــنا فَادخـــلـي فـ الخمــر ان الحسن احمر (1ז)
ومما يمكن ان نسوقه في هذا المجال فوله (ITV) :

## يقيان في احد الهوادج مقلة

فقد ذهب النريف المرتضىى الى ان المر اد (( ان قلبي لا شتمالله على محبة هذه المر أة و امتز اجه بهو اها كان كالمجر للمقلة و الاحاطة بها و الاشتمال عليها )) . بينما ذهب ابن المستوفي الى ان ((ابا الطيب لم يجعــل فــؤ اده مشـــنملا الا عليها نفسـها ، لا على هو اها ، و هذا معنى يســتُعملونـه كثيــر ا" فـــي اشــــعار هم ، فيقولون محله قلبي ، ومسكنه فؤ ادي ، قال محمد بن امية : احبك حبا" لو يفيض يسبره على الناس مـات الناس من شدة الحب واعلم اني بعد ذالك مقصــر لأـــــــ في أعلى المراتــب من قلبـــي

وان قالو اليضا":ان القلب مشتمل على هوى المحبوب،و الاول اكثـــر )( (17)
فو اضـح مما نقدم ان للاعر اف و الثقالبد الني سنتها النصوص السابقة للنص المنــتّج دور ا" في فهمه، بل وفي تعدد فر اءاتهه،الا ان عملبة استذعاء النصوص مـــن ذلـــك المخزون النقافي لا نتّ بيسر وسهولة، لانها تعتمد في (( تمبزها على ثقافة المنلقي وسعة معرفته وقدرته على التزجيح )(179 (1)، ولذلك نشهد تلك الثباينات بين الشر اح
 ملت الى من يكاد بينكما
r. لسنة rer

مجلة آداب البصرة / العدد ( • 7 )
فقت ذهب ابن جني الى ان بيت المتبي مستوحى من فول عبد يغوثٌ الحارثي:

$$
\text { واعقر للثرب الكرام مطيتي } \quad \text { واصدع بين القينتين ردائيا }
$$



 ولو لم يكن في كفه غير روحه 'لجاد بها فليتق الهُ سائلـه (IVI)
وكما في فوله ايضاً ( (VY) :

ذكرت بها وصلاء كانْ لم أفز به وعيشاء كأني كنت اقطعه وثبا

اشعارهم ، فال : منصور بن سلمة النمري :
ومجالس لك بالحمى ويها الخليط يزولُ
'ئــــمهن قصيــرة وسرورهن طـــويلُ
وقال ابو الخير زيد بن رفاعة : يريد فصر اوفات السرور ، متل المصراع الاول للبحتري ، وهو (1VT) :

ومتل الثاني للهذلي :
عجبت لسعي الاهر بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الاهر’
الا ان المتبي جعل السعي وثباء .
قال المبارك بن احمد: فارب الثشبه ما بين قول ابي الطبي ، و وقول البحتري
لاغيز،واما فول ابي صخر :(عجبت لسعي الدهر بيني وبينها)فان معناه:...ان الدهر
لم يزل يسعى في افساد الفتنا ، فلما انتضى ما بيبنا من جهة الدهر الـير ، أي فرق بيبنا،
سكن الاهر ، فليس يسعى الى افساد المحبين غيره - وفال بعضهم : معناه : بسعى

بيننا ببو ائقة ، فلما اجتمعنا ووصل كل منا الى مناه يئس الدهر من الاففـــاد بيننــا



دعم فهـهم للنص ، كما في قوله (1V7) :

نفذت علي السابري وربما
ورد في كتاب النظام:((قال ابو الفتح:ان عبنا نففت ثوبي فتمثلت في حشاي
، فان قيل:كيف تندق الصعدة في الثوب الرقيق قيل:معناه:انه اذا طعن بالقناة اندقت
 فوله (livV) :

طوال الردينيات يقصفها دمي وبيض اللسريجيات يقطعها لحمي
ويجوز ان يكون عنى بالسابري الارع ، فيكون على هذا : نفذت الارع الى

وقى الامير هوى العيون فأنـه مـا لا يزول بيأسه وسخائــــهـ
ويجري آخر البيت مجرى فوله (1Va) :

صوب الاسنة في اثثائها ديم'
كأن كل سنــــان فوقهــا قلمُ

ترد عنـه قنا الفرسان سابغـــة
تخط فيها العو الي ليس تنفذها

r - السبـق (الخارجي للنص
اذا كان النص هو (( قراءة للو اقع ، أي العالم وكل ما بحتويه )) (1A1) ، فان معرفة هذا الو اقع من قبل المتلقي قد اصبح من المستلزمات الضرورية التي يجـب ان ينسلح بها في مو اجهة النص ، فكما ان النص هو مجمو عة من القيم و المعـــيير الادبية هو ايضأ حصبلة (( تجارب الحياة اليومية و العلائق الاجتماعيــة المســنقرة

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

فالنص اذا" هو حصيلة و اقع اجتماعي وثقافي معين ، هــذا الو اقــع يمثــل
رصيداً معرفيا" للمثلقي الذي هو في سبيل فهم وتأويل النص الذي يمثل الوجـود المنجز و المحسوس لقيم ومفاهيم الو اقع الخارجي .

المتتبي، وقد تجلى ذللك في احاطتهم بظروف انتاج النص التي كـــــن لهــــا الــــور الاساسي في بلورة فراءات ، قد تكون مغايرة لقراءات اخرى لا تستتد الــى هــذا
المعطى في مقاربتها للنص . قال ابو الطيب ((^٪) :

## لقيت بدرب القلة الفجر لقية $\quad$ شفت كمدي والليل فيه قتيلُ


كمده منه بقتله )) ، ويستتد التبريزي في قر اءتّه هذه على النقاليد الادبية المتبعة في هذا المجال، اذ(( يحسن ذللك ان الفجر يشبه بذللك (أي السيف ) فكأنه فتل الليل )) . الا ان هناك قر اءة اخرى تتحى بالصورة السالفة الى منحى و اقحي لا ادبي ، وذلك برجوعها الى الوفائع التي انتج خلالها نص المتتبي هذا ، ذلك ان (( ســيف
 وقال ابو الطيب في مدح ابن العميد (1/0) :
ل وهذا الذي اتاه اعتيادُهْ مـا تعودت أن أرى كأبي الفضــ
فال ابن جني في تفسبر هذا البيت : (( أي : لم امدح مثله ، فلذلك قصــرت
 وفال الواحدي في تفسيره : (( لم اتعود ان امدح مثله ، فان قصرت عن كنه وصفه كنت مغرور |" ؛ لان عادتي لم تجر بمدح مثله ، و الذي اتاه مــن الثــعر اء اعتياده ، لانه ابدا" يمدح ، فهو اعلم بالثعر ، و هذا بدل على تحرز ابــي الطيـبـ منه ، وتو اضعه لـه ، ولم ينو اضع لاحد في شعره ما تو اضع له .
 لعلمه بالشعر ، وقال ابن جني : و هذا الذي اتاه من الكرم عادة له لم يتخلق به لي، وليس بشيء ؛ لانه ليس في وصف كرم ، وانما يعتذر من تنصبره () (NV) ) .

ومعلوم ان الو احدي اعتمد في تفسيره على الظروف التي أنثأ المتتبي هــذه
القصيدة خلالها ، اذ تذكر الكتب النتي اختصت بسيرة الثاعر ان ابن العميــد كـــان ((كثبر الانققاد على ابي الطيب )) (1~1) ، وذلك عندما انشده قصيدته الرائية التــي سبقت هذه القصيدة ، وما يؤيد ذلك فوله في هذه القصيدة (1)9 (1) : مـا كفاتي تقصير مـا قلت فيه عن علاه حتى ثثاه انتقادُهْ

وقد تتعدد قراءات النص تبعأ لخبرة القارئ بالو اقع الذي جاء النص ليعبـر
عنه ، ذلك ان (( اساس انتاج النص هو معرفة صاحبه للعالل ، و هذه المعرفة هـــي ركيزة تأويل النص من فبل المتلقي )() (19.1) . وتتجلى هذه الخبرة في معرفة الاعر اف و النقاليد والعادات الســـائدة فـــي العصر ، كما نرى في قول المتتبي (191) :

## 

قال ابن جني : (( يريد ان الصحر اء قد تكامل زهر ها ، فجعله كالاكاليــل

اما العروضي فيفسر البيت على وفق ما عرف عند الفرس مـن عـــادات وتقاليد في هذه المناسبة ، اذ (( من عادة الفرس اذا جلسوا في مجلس اللهو و الشرب يوم
 وقال ابو الطبب (19؟) :
سيحيي بك السمار مـا لاح كوكب ويحدو بك السفار مـاذر شارق
فقد فسر فوم ( ما لاح كوكب وماذر شارق ) أي : (( انت ابدا ت تذكر فــي
 كوكب ، أي : ما بقي من الليل شيء، ، وماذر شارق أي : ما بقي من النهار شيء تزى فيه الشمس () .
ويرجح الو احدي المعنى الثاني على وفق العادة المعروفة في ثلـك البيئـــة؛
ذلك((لان الحداء لا يختص بالنهار ببل يكون بالليل في اكثر الامر و غالب العادة))(90) .

البيئية و المناخبة السائدة في زمن انتاج النص ، كما نرى في فول المتتبي (199) : ولا وقفت بجسم مسي ثالثة ذ ذي ارسم درس بالارسم الارس



بينما يرى ابن فورجة من خلال خبرته بالليئة الصحر اوية ان قول ابن ابن جني




 و الثرى ومضارب البيوت والاوناد )() (194) . وفال ابو الطيب ايضا (199) : عدوي كل شيء فيك حتى لخت الاكم موغرة الصدور

قال ابن جني : (( اراد شدة ما بقاسي فيها من الحر وكانْها موغرة الصدور
من شدة حرارنها )( (." ) .

وقال ابن فورجة في رده على ابن جني : (( كيف خص الاكم بشدة الحر



ومعلوم ان شراح شعر المتتبي ينتمون او يقتزبون من عصر الثناعر الامر
 اعتبار ان كلا״ من القارئ و والمؤلف ينتميان الى السياق السسيولوجي نفسه .

## الالهو امـــــش :

1 - فر اءة الثفسير والتأويل، د. ناصر حــلاوي ، الاديــب المعاصــر ، ع9ه ، Yr. ص. 1991
r - r



؟ - علم لغة النص ، د. سعبد حسن بحيري ، مؤسسة المختار للنشر والثوزيــع ، القاهرة ، طا ، \& . . .
 0- اشكالية التلقي و التأويل ، د. سامح الرواشدة ، جمعية عمال المطابع التُعاونية ، الاردن ، ط1 ، 1 ..
7- نظرية النص من بنية المعنى الــى ســيميائية الــدال ، د. حســين خمـري ،
 V -
^- انظر : الواضح في مشكلات شعر المتتبي ، عبد اله عبد الرحمن الاصفهاني ، تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور ، الدار الثونسية للنشر ، VA 97 19 م، ص 9- التبيان في شرح الديوان : ابو البقاء العكبري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واو لاده ، مصر ، و NV الو اضح - •
NV المصدر نفسه
而

§ا- معجز احمد ، المعري ، تحقيق : عبد المجيد دياب ، دار المعارف ، مصر ،


10 من فلسفات التأويل الى نظربات القر اعة 9 ب

$$
\text { ا - التبيان } 1 \text { / 00ه }
$$

 ．NT／V ، رشبد نعمان ، دار الثؤون اللثقافية ، بغداد r／／／التبيان

9 1－الفسر ، ابن جني ، تحقيڤ ：د．صفاء خلوصي ، دار الثؤون اللثقافية ، بغداد
rV

r＾－انظر ：الوساطة بين المتنبي وخصومه ، القاضي الجرجاني ، تحقيق ：محمد ابو الفضل ابر اهبم ، علي محمد البجاوي ، مطبعـــة ：مصـــطفى البــابي الحلبـي

r90／1／الثتبيان
ع

اس－اتجاهات ثلقي الشعر في النقد العربي المعاصر ، لطيفة ابر اهيم برهم ، مجلة
عولمات ، جr الثبيان هr
rqer / / المصدر نفسـه

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \leqslant 7-1 \leqslant 0 / r_{6} \\
& r \leqslant r / \varepsilon \text { / التبيان }-r \text {. } \\
& |Y V-| Y 7 / \varepsilon \text { / معجز احمد } \\
& \text { rvq / / التبيان } \\
& \text { 人N / / } \\
& \text { 17N/V النظام - } 1 \text { - } \\
& \text { 9ミ/r / الثتبيان } \\
& \text { ru- الفسر \& / اسr }
\end{aligned}
$$

r9ミ／／انظر ：المصدر نفسه
هץ－الموضـح في شرح ابي الطبب المنتبي ، الثبريزي ، تحقيق ：د．خلف رشــبا


V V المدخل اللغوي في نقد الشعر ، مصـــطفى اللـــعدي ، منشـــأة المعـــارف ، الاسكندرية ، 19AV م ، صر
＾r－لعل ذللك راجع الـى محدودية الموضوعات النــي بعبــر عنهـــا ، ولكونهـــا
موضو عات موروثة قد استو عب القارئ جميع قضـاياها الفنية و الموضو عية مسبقا＂ qr－يحدد باوس افــق الانتظلر باعتباره（（ النسق المرجعي الذي يمكن ان يصاغ موضو عيا＂）
H．R．Jauss，Pourune esthctique de Ia reception，P． 54.

$$
\text { نقلا عن من فلسفات التأويل الى نظريات القر اءة : } 70 \text { } 1
$$

－ع－انظر ：المثال الشعري في النقد العربي القديم ، د．جـــبر خضـــبر جبــر ؛ اطروحة دكثور اه ، كلية الاداب ، جامعة البصرة ، Y Y ．． 7 ، صO $V$ و ما بعدها ． （६－عبار الثعر؛ ابن طباطبا العلوي ، تحقيق ：د．طـــه الحــاجري ، د．محمـــد

زغلول سلام ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، 907 ، صو7 1 ．

$$
\begin{aligned}
& \text { 1.0/ / الثبيان } \\
& \text { E7/1 الفسر }
\end{aligned}
$$

؟ ؟－شروح شعر المتتبي للعروضي وابن فورجة وابــن القطـــاع ،تحقيــت ：د．
محسن غباض ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، طا ، ．．．．

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 Nє/r / الثبيان } \\
& \text { 1ミr-1ミ1/r r }
\end{aligned}
$$

§V بحبث تخدم مصـالحة الخاصة ، بل ويعمل على اقصـاء كل الاسئلة الاخــرى التــي يمكن توجيهها اللى النص و التي بمكن ان تكون الاجابة عنها مقلقة باللنسبة اليــه اذ

تزعزعة في استنقر اره وتهدده في سيطرته . انظر : مــن فلســفات الثتأويــل الــى Y
یی
§ 9

- 0- انظر : اشكاليات القراءة وآليات التأويل ، د. نصر حامد ابو زيد ، المركــز

01- العمدة في محاسن الشعر و آدابه،ابن رشيق القيرو اني، تحقيق:محمــد محيــي
 190/ / التبيان


00- الثتبيان r/ 7 /

19v/V / النظام -ov
0^- نقد الشعر ، قدامه بن جعفر، تحقيق : كمال مصطفى، مكتبة الخانجي للنشـر و V. ، و النوزيع ، القاهرة ، طr

09- التبيان r / / /
.


س
171/ / r
VA - VV/ / النظام 9 70 9
Y)

YTV نظرية النص

1＾1 المتتبي و التجربة الجمالية عند العــرب ، د．حســين الــو اد ، دار الغــرب الاسلامي ، ط r ، E ．．

79－الثبيان r／ 70
ENV／r معجز احمد－V．

Vo／r التبيان－V
ErE／V／النظام－Vr
－VE
Y
を0を／0 الموضح－V7
E／التبيان－VV
r99／V النظام－VA
rro／الثبيان－Va
－
rN）／（الثبيان
rVr／／النظام 7 －Nr
r－نظرية النص •
الث

r90－r9ะ／1／التبيان－人7
－NV
الطليعة ، باريس ، Y－Y
rr／r
ov／r／
9．الثبيان 1／ع ع

مجلة آداب البصرة / العدد ( • 7 )


r
19r/ / النتبيان
90
M
-9V
VE/E التبيان
99- الموضح 0 / ا


r
r人 / V النظام
؟ • • - نظرية النص Y
YTV 1- المصدر نفسه
7. 7 - المنتبي و التجربة الجمالية عند العرب 0٪

Er / r التبيان - ا • V
EVV 1-1 • انظر : الوساطة
9 1 - الفتح على ابي الفتح ، ابن فورجة ، تحقيق : عبد الكــريم الــدجيلي ، دار


rrr-rre / / النظام 111

rN1 - rva / r r


مجلة آداب البصرة／العدد（ ،
rر／r／الفسر 110
117－الفتح على ابي الفتح ع 11 （1）
70／1／النتيان 70
rrq－rrı／r ror／／119 التبيان


N）／V（النظام
rqะ／1（التبيان
r M ו－معجز احمد L／H
 بr ا－اسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق ：محمد رشيد رضـــا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طا، 9 19 1 م، ．ع．．
 （ I YV المنتبي و التجربة الجمالية عند العرب

人9／1／التبيان
9 1 9 －معجز احمد r／ 079
－
｜r－اr معجز احمد r／
rlor／التنيان ع
rov／ا سr إ ديوان المتتبي
を


rirv
人 ا- الثبيان

- ـ ا- مناهج النقد الادبي ، ديفيد دينش ، ترجمة : د. محمد يوسف نجم ، مر اجعة

د. احسان عباس ، دار صـادر ، بيروت 978 197 م، 99

$$
\text { § ו- نقد الشعر r } 7 \text {. . }
$$




V
 9 9
 rv/1-101 التنبيان

1V7/1 / التبيان
10٪- الو اضح

1AK - 1AK / / 107
YA乏. ، اتجاهات ثلقي الشعر في النقد العربي المعاصر - OV 101- التبيان 1 /

109-الو اضح 9 با
1 17.
170-175/171
Y 19 - اشثكاليات القر اءة واليات التأويل 19
(or)
17- الو اضـح ع

$$
\text { 17r / } 17 \text { / التبيان }
$$

$$
\text { 17人 - النظام } 9 \text { / } 9 \text { / }
$$

19－تحليل الخطاب الثعري، د．محمد مفتاح ، المركز الثقافي العربي ، الــدار البيضاء ، المغرب ، طع ، 0 ．．זץم، ．اM

- التبيان \& / / ال
. الو اضتح - V V
. ON/ التنيان - IVr
r^7 - r^0 / r النظام - lvr
r^7 - r^0 / r المصدر نفسه - lvミ

IV0 و V الرو اد ، احمد ناهم ، دار الشؤون النقافية ، بغداد ،طڭ ．．Y، ام، ع 7 ．
1V7-التبيان 10/0 / .

0．／المصدر نفسه－IVV
V／المصدر نفسه－IVA
ro／المصدر نفسه ع اV9

（1）1
IVV ا AY

$$
\begin{aligned}
& \text { 9人 / r } \\
& \text { Mr/ / الموضتح } \\
& \text { 9ミ/r / النثيان ا 1 ا }
\end{aligned}
$$



1 1 1 －الصبح المنبي عن حيثية المنتبي ، يوسف البديعي ، تحقيق ：مصطفى السقا ، محمد شنا ، عبده زيادة ، دار المعارف ،طّ، مصر، ص
． 9 • تحليل الخطاب الشعري ، ص
EN／r／الالتبيان－ 91
lVV／r／الفسر／الف
19 ا－شروح شعر المنتبي 194


197／r／التبيان 197
1 14／／المصدر نفسه－19V
191－شروح شعر المنتبي 99－9－ 99
1ミr／r／الثتبيان－199
ME／E الفسر－
をヶq／／\＆

## مصادر البحث ومر اجعه

1 - اتجاهات نلقي الشعر في النقد العربي المعاصر ، لطيفة ابر اهبم برهم ، مجلة علامات ، جهr ، مج 9 ، . ...

 الكتب العلمبة ، بيروت ،ط1 ، 911 م.
؟ - انشكاليات القر اءة وآليات التأويل ، د. نصر حامد ابو زيد، المركــز اللقـــافي العربي ، الدار البيضاء، ، المغرب ، طV ، 0 . . . 0 م . .

 7- الثبيان في شرح الديوان ، ابو البقاء العكبري ، مطبعة مصطفى البابي الحلـــي و او لاده ، مصر ، 19V1 م
V - V تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التتاص، د. محمـــد مفنــاح ، المركــز النقافي العربي ، الار البيضاء ، المغرب ، طع ، 0 . . 1 - التتاص في شعر الرواد ، احمد ناهم ، دار الثؤون اللقافية العامة ، بغــداد ، ط .

9 - الخطابة ، ابن سينا ، تحقيق : محمد سليم سالم ، القاهرة ، \&90 م. - 1 - الخطيئة و التكفبر ، د. عبداله الغذامي ، النادي الادبي النقافي ، الريــاض ،
ط1، 1901 م .
 Y Y ا ستر اتيجية القراءة منهج نقدي ، علي الشرع ، مجلة علامات ج

- • ، . .

٪ ا ـ شرح مشكل ابيات المتتبي، ابن سيدة ، تحقيف : محمد حسن آل ياسين ، دار الطليعة ، باريس
§ ( - شزوح شعر المتتبي ، للعروضي ، وابن فورجه وابن القطاع ، تحقيق : د. محسن غياض ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ط1 ، . . . Y م . 10 - الصبح المنبي عن حيثيثة المتتبي ، يوسف البديعي ، تحقيق : مصطفى السقا ، محمد شتا ، عبده زيادة ، دار المعارف مهر ، طץ ( د. ت). 17 - علم لغة النص ، د. سعيد حسن بحبري ، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع ،
القاهرة ، طا ، ع . . .
 محي الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، ط1 ، \& 1 ٪ .
 زغلول سلام ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، 1907 . 9 ا - الفتح على ابي الفتح ، ابن فورجة ، تحقيق : عبـــد الكــريم الــــدجلي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 9 م م.
 بغداد ، r..
 Y Y المتتبي و التجربة الجمالية عند العــرب ، د.حســين الــو اد ، دار الغــرب الاسلامي ، طץ ، \& ...

Y

Y६ - المدخل اللغوي في نقد الشعر ( قر اءة بنيوية ) ، مصطفى الهــعدي منشـــأة المعارف ، الاسكندرية ، 19AV
 المعارف، مصر ، طץ ، 1997 .
 يوسف نجم ، مر اجعة د. احسان عباس ، دار صادر ؛ بيروت ، 197 م م. (ov)

- YV الاختّلف ، الجز ائر ، ط1 ، Y Y Y م.
Y^ - الموضح في شرح شعر ابي الطبب المتنبي ، التبريزي ، تحقيق : د. خلــــ رشبد نعمان ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ط1 ، ه . . ب م .
 رشبد نعمان ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد .
 منشورات الاختلاف ، الجزائر ، طا ، Y . .
 لللنشر و اللوزيع ، القاهرة ، طّ . r ب - الو اضتح في مشكلات شعر المتنبي ، عبد الهّ بن عبد الرحمن الاصــفهاني ، تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور ، الار النونسية للنشر 1971 م . rr - الوساطة بين المتتبي وخصومد،القاضي الجرجاني، تحقيق:محمد ابو الفضل ابر اهيم،علي محمد البجاوي،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة .


[^0]:    لعمرك مـــا الرزية فقـــد مـــلال ولا شــاة تمــوت ولا بعيـــرُ
    ولكن الرزيــة مــــوت حـي

